

سَمنون الــــُحِب
أحمد شاكر عبداللعزيز
قسم الفلسفة الإسلامية بكلية التربية - جامعــة دمنهــور قســــ العـــوم الاجتماعية

## البريد الإكتروني:Waelsalah.2034@azhar.edu.eg

إن المحبة الإلهية هـى النغمة الجديدة التى أدخلها سَــمنون فــى التصـــو الإسلامىى. و هذه الفكرة قد جاء بها الكتاب والسُنة واتفق عليها سلف الأمــة، وجميع دشايخ المعرفة و عموم المسلمين حيث أكدو ا على أن الشه يحب ويحب و هذا ناطق به الكتاب والسُنة.
وتمثل الكحبة عند سَكنون قدة الطاعات، بل يجوز أن يوصل الشَ تعالى العبد فى محبته إلى درجة ترتفع فيها عنه مشقة أداء الطاعات، لأن مشقة الأكــــر
 أسهل. بل لا شئ يستحق أن يُحب لذاته محبة مطلقة إلا الشه وحده، وهذا من معنى

 يتضمن محبته وما لا يُحب دمنتع كونه معبوداً وهطمأناً بذكره. فإن المحبة هى لُبْ عقيدة المؤمن وشعار أصبح دستوراً عند أهل الذوق.
 وأرق معانيه، فمحبة سمنون لم تكن محبة حلول واتحاد، لم ولن تـعبر عــن

 وحالوة، والباطن خراب وسم قاتل، فنرى ظاهر (القــول) يخـا لا (الاعتقاد)، فهناك من يؤدى فروض الاسلام من صلاة وصــومـ...إلخ فــى

الظاهر وفى الباطن تسويف وبطالة وحقد وغل وكراهية، فــأين المحبــة!!

 لا السامع والواعى؛ ويتكالم كأنه بمثابة اللسان لا المتكام، إنـه يا سادة عــز
 يشاهده. الكلمات المفتاحية: سَمنون- البقاء والفناء- المعرفــةـ- اللمحبــة- المحبــة الإيمانية.

## Fattening love

## Ahmed Shaker Abdulaziz

 Department of Islamic Philosophy, Faculty of Education - Damanhour University, Department of Social Sciences Email: Waelsalah.2034@azhar.edu.eg Abstract:Divine love is the new tone Simnon introduced into Islamic mysticism. This idea was brought by the Qur'an and Sunnah and agreed upon by the nation's predecessors, all the sheikhs of knowledge and the general population, as they affirmed that God loves and loves and this is what the Qur'an and Sunnah speak of.
For Samoon, love is the height of obedience, but it is permissible for God Almighty to connect the servant in his love to a point where the difficulty of performing obedience is higher than him, because the hardship of the matter is on the scale of love, and the stronger the love, the easier the hardship of obedience.
Rather, nothing deserves to be loved for its own sake of absolute love except God alone, and this is part of the meaning of being worshiped and where the Qur'an came to command to worship and praise its people or to those who repent to God or those who are assured of His remembrance or those who love Him. All of this includes his love and what he does not like, who refrains from being worshiped and reassuring about his mention. Love is the core of the believer's creed and a slogan that has become a constitution for people of taste.
The theory of divine love for Samnon represents Sunni mysticism in its most brilliant and tender meanings, for Samnun's love was not a love of solutions and union, and it did not and will not express the annihilation of the existence of anything other than anything. So all of us today see an apparent shining deception at the tip of the tongue, love and sweetness, and the inside is a devastation and the mark of a murderer, and we see the apparent (saying) that contradicts
the inner (belief). There are those who perform the duties of Islam such as prayer and fasting ... etc, on the outside and in the inside there is procrastination, unemployment, hatred, prejudice and hatred. Where is love ?! Love, according to Samnon, is a correspondence between the outward and the inward, the secret and the open, so it is seen as if it is like looking rather than looking. He hears and is aware as though it is hearing and awareness
Not the listener and the conscious; And he speaks as if he is like a tongue and not a speaker, that, gentlemen, he shied away from the world and filled his heart with the light of divine love, so what he missed was like what he saw.
Key words: Fatness - Survival And Mortality - Knowledge - Love - Faithful Love.

## (لمقدمـة

- إلى الله أفز ع من كل ريث وعجل و عليه أنوكل فى كل سؤالل وأمل،

و إياه أستعين فى كل قول و عمل. يروى عن النبى أنه كان يقول فى دعائه : "اللهم ارزةنى حبك وحب دن أحبك وحب ما يقربنى إلى حبك واجعل حبك أحب إلى من الماء البارد.
فإن موضوع بحثى هو سَكنون الكحب، فمن يكون سَـــنون؟ ولمـــاذا ارتبط اسمه بموضو ع أو بمسألة المحبة؟ وما كان هستغرب دنى وهو : هل تتحول فطريـة الحب إلى مسألة وإرتباط بشخص أو فــرد؟. و هـــل المحبــة دكتسبة؟ أم ذاتية دجبور عليها الإنسان؟!. قالت قطعة من الثلج - و قد دسها أول شعاع من أشعة الثنس فى دستهل الربيع - : "أنا أحب، وأنـــا أذوب؛ وليس فى الإمكان أن أحب، وأوجد دعاً: فإنه لا بد دن الإختيار بين أمرين :
 وذلك هو الموت فى هطلع الربيع!". فاعتقد أن الجميع دجبول على الحب والتكامل والاتصـال دع الآخرين بإعتبار أن الحب أساس الوجود واحساس تنتظم من خلاله العلاقات الانسانية بصفة عامة والمذاهب الأخلاقية بصفة خاصة. الله هو المحبوب الذى يحبه العبد ويناجيه ويستأنس بقربه ويطئن إلى جواره، ويشاهد جماله فى قلبـــه وكل ظهور فیى الوجود سن آثار الخالق سبحانه. بل إن الحب الإلهىى، هــو سر خلق الله للعالل؛ لأنه تعاللى أراد أن يكثف عن سر جماله الأزلى ليظهره فى صفحة الوجود ليكون دليلا عليه. (1) وصـار الحب من مجرد شعور وإحساس إلى نظرية لها أصول وقبول وأشخاص قائمون على ثلك الأصول، فوجد الصوفية أنفسهم وكلاء حقيقيون لهذه المسألة ولم ينظروا اليلها على أنـها شعور وإحساس فةـ طـ بــل طريــق

صر.r.

ومنهج للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فأعتبروا ذللك الحب حفيقة واقعــة اختصو ا بها وعرفوا فی تجاربهم وشعروا بلذاتها، وأن لوازم المحبـــة دـــن شوق وحنين وأنس و وناجاة ولذة قرب وألم بعد، إنما هـى حقائق أدركو ها فى
 ويطلب قربه كما يشتاق العبد إليه وبطلب قرببه، والله يناجى العبد ويخار عليه كها يناجيه العبد ويغار عليه.
لم يكن فبول المجتمع الإسلادمى لنظرية الحب الإلهىى والإعتراف بها سههالٍ ميسوراً، بل ظلت المسألة دنكرة معلقة زدناً بين العلمـــاء المسـلمين، دنرددة بين الأخذ والرد، حتى قبل الفقهاء نو عاً سن الحــب لا يتجـــه إلـــى هوضوع دشخص، بل إلى فكرة أو هثال يرمز إليه بموضــو ع محسـوس، وكان هذا النوع من الحب أشبـه شئ بالحب العذرى. فلما اعترف الفقهاء بـ التمس فيه الصوفية تأييداً لمذهبهم فى الحب الإلهى. وعــن هــــــا الطريــق اعترف الفقهاء وأوائل الصـوفية على السواء بإمكان الحب الإلهـى المجــرد عن التتخيص والتجسيم. وبما أن الصوفية فى جميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهر هم وبـــاطنهم هقتبسة من نور مشكاة اللنبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. (') ومن ثم أصبح الحب من أهم الموضو عات عنــــ الصـــو فية ويرتبط بالإسلام عبر عنه الصو فية دعتمدين فى ذلك على القـــر آن واللـــــة بحيث قدموا رؤية تتمشى كع الأصول الاينية والاجتماعية للمجتمع المســلم. لهذا فإن نظرية الحب الإلهى لها أصول إسلادية أى لها سند مـــن القـــرآن والحديث وإن كان هناك أثن غير قليل مــن أصــحاب الـــيانات الأخــرى كالمسيحية والمانوية. والأثز و التأثير لا يعنى قبول ورفــض، وإنمــا أرى التأثير من منظور عالمى، فليس حكرأ على المسلمين، فكل الانسانية عرفت

معنى الحب. فأنا لست من أنصار تتبع الأثتر والتأثير لارجة المغالاة لفرض هذا التأثير . فإن المحبة معروفى بين جميع أصناف الخلق، ومشهورة بجميع الألسنة، ومتداولة فى جميع اللغات، ولا يستطيع أى صنف من العةــلاء أن يخفيها عن نفسة.
وأصبحت المحبة فى نظر الصوفية أمر مشروع ممكن، بل أمر واقع
دحقق، ولكنها حال ذوفية كسائر أحوال الصوفية لا نستطيع لها شــرحاً ولا تفسيراً و لا نملك لها تعبيراً، هى حال تجل عن الوصف ونلطف عن العبارة. ولقد حفلت كتب الصوفية بذكر كثير من التعريفات التى أراد بها أصــحابها


 بالصفات المحمودة، بحيث يرى ما لا عين رأت، ويسمع ما لا أذن سمع، ويذوق من الحقائق والدقائق والرقائق ما لا يخطر على قلب بشـــر ر، وإنـــا


 الحق والجمال، وهى المورد الأسمى لكل ما فى الكون مــن دلالات الخيــر والكمال.
ولم يكن موضوع المحبة فقط هو الذى دفعنــى إلـــى اختيــار هــــا الموضوع، وإنما المُحب الصوفى سَمنون نفسه هو الذى دفعنى إلى اختيــــار هذا الموضوع، فهغا الصوفى البغدادى المظلوم أو المنسى من قبل الباحثين،

 دور أخالقى أو نزعة أخلاقية تحتويها المحبة، أى جعل من التصوف طابع

عالمى. و عبر سَنون عن أر اؤه فى التصوف سن خلال نظرية واضحة فى الحب الإلمهى حتى أنهم لقبوه "بالمُحب"(1) والحب الإلهى عند سَمنون ليس هو حب الإنسان لله فحسب، وإنما هو كذلك حب الله لإلنسانن، وهـــذا يعنــى أن الحب متبادل بين الرب والعبد. وإذا كان الحب متبادلاً بين الرب و العبد، فما عسى أن يكون سبيل العبد إلى إقبال الرب عليه وحبه له؟ وسَمنون يجيـبـب على هذا بأن سبيل العبد إلى هذا الحب هو أن يكون العبد صـابر اً وشـــاكراً ذاكر اً، أما إذا كان العبد ساهياً لاهياً دعرضاً عن ذكــر الله، فــذللك علامــــة الهـة إعر اضل الله عنه.

الأولن. ولقد عرف ما بين ثلك الجماعة، رابعــة العدويــة (ت (ها) (هـــــ)
 وقـ عرفت ددرسة دصر الصوفية الحب بأسمى دعانيه دنذ القدم وخصوصاً على بد ذو النون المصرى الذى توفى سنة حياته فى حب الله، و عارفاً سلك سبيل الحق المؤدى إلى كعرفة الله. ولخص ذلك فى فوله : "مدار الكلام على أربع : حب الجليل، وبغض القيل، وإنباع التتزيل، وخوف التحويل".(ّ) واستكمالاً لمكانة الحب الإلهىى فــى تصـــو فـ ذو النون المصرى، نسجل هنا قوله الذى يوضتح لنا أساس هذا الحب القـــائم على الكتاب والسنة حين يقول: "من علامات المحب شله عز وجل، متابعـــة حبيب الله سصلى الله عليه وسلم- فى أخلافهَ وأفعالـه وأو امره وسنته". بــلـ
( () السلمى، طبقات الصوفية، تحقيق نور الدين شريبه، جماعة الأزهر لللشر والثأليف، طا، القـــاهرة،
r90r ص، ص190.


$$
\text { الاسكندرية، } 9 \text { ام، ص •9. }
$$



سئل ذو النون عن السفلة، فقال: "مــن لا يعــرف الطريــق إلــى الله ولا (1). يتعرفه

ثم إنتقلت نظرية الحب الإلهى إلى مدرسة بغداد، وكانت بغداد عروساً
هجلوة تطل على الزمان، وكان على رجال الفكر أن ينتقلو إليهــا، وعلـىى
 الإلهى ربطها بنظرية المعرفة، إذ أول دا ينبغى على الساللك السيار هــــو ألا يتصور محبة إلا بعد دعرفة و إدر الك، إذ لا يُحب الإنسان، إلا من يعرفــــهـ، ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب جماد، بل الحب هــن خاصـــية الحـى المدرك، و هنا أصبحت نظرية الحب الإلهى لها شقان: أخلاقى وهعرفى فى ددرسة بغداد.() و هنا دخلت فكرة المحبة إلى قلب التصوف، لينقلب المعامل الروحى عند أقطابه الأو ائل من الخوف والرجاء إلى محبة الله. ولـــــ تـعـــ الخثية من النار والر غبة فى الجنة حجر الزاوية فى دعاملة المحبوب، بــل صـار الشوق والتحرق للقائه هما الباعث الحثيث لخطى الصوفى فى معارجه الروحية. وقد ابندأت الكحبة تطرق أبو اب النصوف برفق واستحياء. ثم تدفق
 أن عبرت رابعة حجب الخوف والحيرة والتجرد، دخلت إلى ربها هن بـــاب المحبة النتى كانت أقو الها وأحو الها نرجمة صادقة لها. أما سُمنون بن حمزة، الملقب بالمُحب، فقد جعل دن المحبة طريقاً إلى المولى، وكان يرى المحبــــة حالاً أعلى دن المعرفة. و هكذا نجد حال المحبة عند سُمنون مرتبطاً بالمعرفة وبإدر اك الحقائق العليا، إذ لا تتكشف هذه الحقائق إلا للمحب الصـــوفـى، فــإذا أحــب العبـــد دعشو قه الأوحد وهو الله، أحبه الله، و كان كنه بمثابة شغاف القلب فيكشف لـه

$$
\text { (1) نفس المصدر السـابق، ص0 } 1 .
$$


صرז1.
 للترقى نحو عين اليقين إلا أنه كلمة السر وعلامة الصوفى التى تتفتح لهـــا أبواب الحضرة الإلهية فيكتسى بأنوار ها، ويتحلى بعبير ها. إن من أهم خصائص نظرية الدحبة الإلهية فى القرن الثالث الهجرى إرتباطها بثلاثة أبعاد: أخلاقية ودينية ومعرفية و هذه الأبعاد هـى التى نتحكم
 الموضوع من البعد الأخلاقى والبعد الدينى والمعرفى وإن شئت قل الفلسفى على استحياء، وسأسعى إلى تأكيد كيف كانت النزعة الأخلاذيــــة للمســلمين سبباً رئيسياً فى تطوير دعنى الحب أو المحبة الإلهية، فإذا كان التصوف كله

 الأخلاقىى. ولما كان الحب الإلهى "أساس التصوف الإسلامىى وجوهره، فلقد
 وجعلوا وسيلتهم إليه الاجتهاد فى العبادات والـجاهـــات وات والرياضــيات ..
 لأرواحهم. من هذا المنطلق أيضاً سنتعرض لاراسة الحب الإلهى فیى القرآن
 والصو فية خاصة منهجهم ليسعدوا فى الحياة الانيا وليفوزوا بنعيم الاخرة، ثم بيان وتحديد مكانة المحبة الإلهية عند سَمنون والجوانب الـتعلقة بها. ثم نبين
 وخاتمة وقائمة بالمصادر و المر اجع وثلاث مباحث رئيسية وهى كالآتى : (1) التُعريف بسَنْون المُحب وأهم أراؤه فى المحبة الإلمية. (Y) تعريفات المحبة الإلهية وأصولها من التر القر آن و السنة. (「) علاقة المحبة الإلهية بنظرية المعرفة. و هذه الأفكار أو الموضوعات الثغلا وجدت أن المنهج الأنسب لتتاول تلك الأفكار هو المنهج اللأى يحاول بقدر الإمكان أن يتجنب فكــرة التــأثر

والتأثير، لأنـه ما من شك بأن كل إنسانية وجدت علــى الأرض كـــن لهـا
 الإسسلام والعقائد الإيمانية، فوجدت المنهج التحليلى اللتركيبى واللـقارن وهـا الأقرب للصواب فى دراسة هذا الموضوع.
 إجتماعية فإن التصوف ليس جمعياً فقط بل هو فردى أيضاً، بل اعتقــــد أن الفردية المدثلة فى سَمنون و غيره هى التى رسمت الحالة الروحية داخل بلاد الإسلام. فكان غاية المستشرقين هو جعل التصوف مبدأ جمعى لكى يسلبوه عن جوهره الحقيقى وهو الإسلام، ونسبوه إلى الآثار اليهودية والمســيـيحية، والأديان الفارسية وصبغوه بالأفلاطونية المحدثة وهم بالتأكيد كاذبون. ولن أفسر أنععار سَمنون تفسيراً نفسياً أو سيكولوجياً، لأن حالة الجألة الجذب
 بلغة طبية ستتتبر من حالة الصر ع أو فقدان الشعور المطلق أو حــالات لا
 فى هذه الحالة ينطقون أو يتلفظون بنظريات ميتافيزيقية وفيزيفية وأخلافية.

 القدرة على الإنتاج الفنى أو الخلقى أو الإبداع الروحى أو الجمالى. لهذا كان المنهج الأنسب هو منهج البحث الفلسفى، فبينما يلجأ الفالاسفة
 وسنرى هل سار سُمنون فى ظل الإسلام وسار بمقتضى الأصلين القـــرآن والسنة، أما سار بطريقة غنوصية بعيدة كل البعد عن الإسلام؟! بمعنى آخر هل بقاء سَمنون أو اختفائه مرتبط بأخذه أو عدم أخذه بأصول الإسلام؟

# أولاً : الثتعريف بسَّمنون المـب : <br> (أ) من هو سنَمنون؟ 

اتنفت الجميع على أنـه أبو الحسن سَكنون بن حمزة الخو اصـ فــدس الله
سر ه، دن الطبقة الثثانية، وكان إمام أهل المحبة، ويقال كنيتة أبو القاسم (') إلا أن السلمى فى الطبقات يقال أنـه سَمنون بن عبدالش(r)، و أخذ عنـه هذه الرو اية
 سمنون بن عبدالله و كنيتة أبو القاسم(ّ)، و الـهجو يرى فى كثف المحجوب يرى أنـه: أبو الحسن سَمنون بن عبدالله الخو اصن.(٪) أهـا ابن خميس فـــى "مناقــب الأبرار وهحاسن الأخيار" يرى أنه أبو الحسين سمنون بن حمزة الخو اص(م) وكذلك فريد الدين العطلر، فىى "تذكرة الأولياء يرى أنه أبو الحسين سمنون بن حمزة الخو اصن".(") و الجميع بيرى أن سَكنون بفتح السين هـا عدا القشيرى فیى
 الأولياء" يرى أنه سمنون بضم السين على المشهور . (^)

$$
\begin{aligned}
& \text { 届... }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، V . . }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { صص0 } 170
\end{aligned}
$$

وروراية أبونعيم الأصفهانى فى "حلية الأوليــاء" أضــفـت إلـــى تلــــك
الروايات أنـ يقال : أبوبكر بصرى.(1) ويقال أصله مــن البصــرة، سـكن

 سَمَنون توفى سنة YA^ هــه، إلا أن جامى فى نفحات الأنس قال: مات قبل الجنيد، وقال بعضهم بعده، أى أن الرأى الأصوب عنده هو و وفاته قبل الجنيد. متأٔثراً بر أى أبا نعيم الأصفهانى الذى قال أنـه مات قبل الجنيد، ولكن الـــر أى الأصوب هو رأى السلمى فى الطبقات اللى قالل أنـه مات بعد الجنيد علــى الــى -الرغم من مولاه قبل الجنيد. والدليل أن أحمد القالنيسى والسرى السقطى
 تعلم.
والجنيد صحب خاله السرى، ويقول عندما كنت بين يدى خالى ألعب،
 غلام! ما الشثكر؟ " قلت: "الشكر ألا تعصى الله بنعمه". فقال لـى: "أخثى أن


 نفسه الذى قال: لم أر شخصاً فط أكمل فى العبادة من سرى فقد درت عليه


> الهوت.(گ)






إذن صحب سَمنون السرى السقطى و القلانسىى و القصـاب صحبة تلمذة
وليست صحبت زماله. وكان لفظ المناوى فى "الكو اكب الارية" أكثر تعبير اً عندما قال: "لقد أخذ سَكنون عن السقطى و القصـاب و القلانسىى" (') لهذا فـــإن
 . . .
 مائة عام.
و اللاليل على صدق ذللك ما حدث لسَكنون من دتاعب كثيرة كن "غلام الخليل" فقد شهد عليه عند الخليفة بأنشياء غير صحيحة، وكان الثنيوخ جميعاً يتألمون لذلك. (گ) وصادف أن أحبث إمر أة سمنون على ها بـه فأصغى إلــىى كالحها الخليفة. فلما أراد أن ينطق بالحكم وقف لسانـ. (0) و هذا الغلام دفتــى الخالفة العباسية تريس فقهاء بغداد على أن يقولوا للخليفة العباسى المتوكــل أن الجنيد، قد تزندق هو وأصحابه. و هذا الخليفة هــو أبو الفضــل جعفــر المتوكل على الله بن المعتصم بن الرشيد بن الـهـى وهو الخليفة العباســى

 فإن سَكنون سيكون لديه أربعة و ثلاثون سنة وسن الجنيد ثالثون سنة.


(Y) جامى، نفحات الأنس، هصدر سابق، ص ص.



(0) السلمى، الطبقات، مصدر سابق، ص V7.
 (17A....

أما إذا ذهبنا إلى أنه صحب السرى صحبة زمالة فإن سنه سيكون ما

 توفى .

 تالاعبت بهم كما نتلاعب الصبيان بالكرة، ولكن الناس غير هؤلاء". فقَـــت "ومن هم؟ "قال: "قوم فى مسجد الشوينزى "مقبرة مشهورة فى بغداد وبهـا دسجداً وفى هذا المسجد يجتمع دشايخ الصوفية"، وقد أضنوا فلبى، وأنحلوا
 وأتيت مسجد الشونيزى وعلى ليل، فلما دخت المسجد إذا أنا بثلاثة أنفس
 ور ءوسهچ فی مرقعاتهم، فلما أحسوا بى قد دخلت أخر ج أحدهم رأسه وقال:
"يا أبا القاسم! أنت كلما فيل لك شمئ نقبله!".(「) (ب) صفات سَمنون: كان سَمنون ظريف الخلق، وأكثر كالامه فى المحبة. كان رحمـــهـ الشـ


 عابداً قائماً، وله كلام متين فى المحبة، وله كلام فى المحبة دستتيم. (٪)

فقد كان ورده فى كل يوم وليلة خمسمائة ركعة، وقد جاءه رجل فقال: "لى أربـعون شاه، كم أخرج عنها؟، قال: "على مذهبى: الكل؛ وعلى هــذهب القوم: واحدة".(1) فإن الفقير الصادق عنده هو الذى يأنس بالعدم كما يــأنس بالغنى، ويستوحش من الغنى كما يستوحش الجاهل دن الفقر". ويصفه الهجويرى بأنه: شمس سماء المحبة، وقدوة أهل المعاملة. كان دنقطع النظير فى زمانهه، وذا شأن عظيم فى المحبة. وكان جميع المشــايخ يعظمونـه ويسمونه سَمنون المُحب، وأسمى هو نفسه سَكنون الكذاب! () فهو إمام بالور ع متصف، عارف نتر لـه أهل الفضـائل بالفضل وتعترف، ناســــك فى العرض زاهد، صوفى نفعُهُ على المُرِيدين عائد. و هناك من وصفه بالجنون أو أنه وسوس.() ولم يبينوا لماذا فيل عنه ذلك؟ لأنه وصل إلى حد تساوى الوفاء والجفاء فى المحبة، فحقيقة المحبـــة عنده ما لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر العطاء. لأن كلا هذين فى المحبــة سبب، والأسباب نتلاشى فى فـى حال وجود الأعيان، ويطيــب للحبيــب بـــالاء الحبيب. والوفاء والجفاء يتساويان فى تحفيق المحية، وحين تحصل المحبــة يكون الوفاء كالجفاء، والجفاء كالوفاء. و معرون فى الحكايات أنهم احتجزوا الثبلى فى المارستان - بتّهـة الجنون - وجاءت جماعة لزيارته، فســـألهم: من أنتت؟ قالو ا: أحباؤك، فرهاهم بالحجارة، ففروا، فقال: لو كنتم أحبائى لما فررتم من بلائى، لأن الحبيب لا يفر من بلاء الحبيب. (\&) ولو فيل طأ فىى النار أعلم أنه رضىى لك أو مُدن لنا من وصـالكا




 (0) يوسف زيدان، شُعراء الصوفية المجهولون، دار الجيل، طّ، بيروت، 997 ام؛ ص• ص.


تركــت الفؤاد عليالً يعــادو شردت نومى فمالى رُقاد(1)
 يسمى بالعاشق؟! يعتبر من أبرز صوفية الحب الإلمى فى تاريخ الإســـلام، لأنه و هب حياته لهذا الحب، وجعله الهحور الرئيسى لأشتعاره التى خلفها لنا، ومن هنا عرف بسَمنون المحب. وأصبح الفيصل بينه وبين الآخــرين هـــو المحبة فى الشه، فلا يطمع فى ثواب ولا يخاف من عقاب وخلص من دنيــــاه وآخراه، فلا يكون له مأرب غير لقاء الحبيب. فكانت الطيــر تشــقط عــن
الثجر حين تسمع كلامه فى الحب.(r)

وأصبحت المحبة عنده دليل الكمال فى الطاعة والعبودية له وعمـل
 والحس والجوارح، أنشودة تسبح بحمد اله لا تفتر ، ولا تهأك، لأن لحنها دائم الحياة فى القلب، دائم الحياة فى الروح. أنشودة تحيل الكون بأسره إلى آيـــة

 على المحب حتى يظهره".
فلقت تكلم فى الدحبة بأحسن كلام. وكان سَمنون عظــيم الثــــأن فــى المحبة. وحكى: أنه كان إذا تكلم فى الـحبة، جعلت فنادل الثونيزية تجــئ
 كلها من اضطررابها.(₹) إذن أسمى العو اطف الإنسانية عاطفة "الحب" وأسمى
 (Y) (Y) ز/ ز (Y
(r) ابن الملقن، طبقات الؤلياء، مصدر سابق، ص صY IV.
(६) المناوى، الكو اكب الاربية، مصدر سابق، ص .بّ.

أنواع الحب هو "الحب الإلهىى" فكان تعبير المحبة الإلهية هو الأليق بالـــات الإلهية من وجهة نظر سمنون. ونحن نرى صواب رأى من قال لا يجوز أن نطلق لفظ العشق على العاطفة الصاعدة من العبد نحو اله أو العاطفة الحانية من الهَ نحو العبد للأسباب الآتية: فإن العشق لا يجوز للعبــد علــى الحــق

 مدركة، والمحبة تصح مع الصفة، فينبغى أن لا يصح العشق عليه. وقــــالوا أيضاً أن الـشق لا يتأتى إلا بالمعاينة والمحبة تجوز باللـــــع ، ولمــا كـــان العشق نظرياً فإنه لا يجوز على الحق، لأن أحداً لا يراه فیى الــدنيا. ولمــا كانت هذه المحبة خيرية فقّ ادعاها كل واحد، لأن الكل سواء فیى الخطاب، فالحق تعالى ليس ددركاً ولا محسوساً بذاته حتى يصح للخلق العشّق معــهـ،
 تر كيف أنه حسن استغرقت محبة يوسف، يعقوب عليهما السلام، فإنه حين وصلت ريح قيصه إلى أنفه فى حال الفراق أبصرت عيناه الكفيفنتان، ولما
 (1).عجيب جداً، فو احد يربى الهوى، وآخر يترك الهوى وي

 المنع عن المحبوب، والعبد دمنوع عن الحق، والحق تعالى ليس دمنوعـــ،

 على نور ها. (「) وسَنَون يمتل هذا الموقف الذى يرى أن العشق ليس بأكثر

إذن انقسم أهل التصوف إلى قسمين: الأول يفضل لفظة العشق عـــى الحب و هناكك من رفض لفظة العشق. لأن العشق غير جائز فــى حــق الهـ بسبب مجاوزة الحد فى المحبة، والحق سبحانه لا يوصف بأنه يجاوز الحا لا لاند،
 تعالى.(1) و هناك من رأى العشق ليس بأكثر من المحبة. وأهم سبب من وجهة نظرى لرفض لفظ العشق هو أننا لم نلتق بالفظ العشق على الإطلاق فى القر آن الكريم والسنة الشريفة، بينما نجد لفظ الحب فى آيات فر آنية كثيرة وأحاديث قدسية ونبوية متعددة، أضف إلى ذلك ألنا لم نجد من بين الصوفية السنيين من استخدام لفظ العشق، كما أن العشق يعنى

 إلى هذا فى حق الرب ولو كان لايه محصلة ما عند العبـــاد جميعــأ دـــن محبة... لأنها لو اجتمعت لم تبلغ قدر استحقاق الله سبحانه وتعالى. يقول القثيرى أنه سمع شيخه الأستاذ أبا على الدقاق يقول: "العثـــق :
 فلا يوصف بالعشق ولو جمع محاب الخلق كلهم لثشخص واحد لم يبلغ ذلــكـ
 فلا يوصف الحق سبحانـ بأنه يعشق، و لا العبد فى صفته سبحانه بأنه يعشق،
 ولا من العبد للحق سبحانه". (Y) أما سبب رفض سَننون كلمة العشق، هو أن المحبة عند سمنون حال وليست مقام، فالمقام هو ما يتوصل إليه العبد عن طريق الأعمال؛ و لا كذلك


الحال، فهو لا يكتسب بالأعمال، و إنما هو منه و هبه إلهية يمنحهــا الــرب للعبد؛ وبعبارة أخرى، يقول الصوفية، إن المقامـــات مكاســب، والأحــوال هو اهب. (") "الكقام ما يتحقق به العبد بمنازلنته من الآداب دما يتوصل إليــه بنوع تـعرف، ويتحفق بـه بضرب تطلب، ومقاساة تكلف، فمقــام كــل أحــــ موضع اقامته عند ذللك ... والحال عند القوم معنى برد على القلب، من غبر
 هكاسب".(「) فالمحبة عنده حال، يتغير وليس هناك ألفاظ و عبارات تعبر عن حال المحبة فإن: "اللمُحب لا يعبر عن شئ إلا بما هو أرق منـــه، و لا شــــئ
 قيل: لم؟ قالل: لأن الثشئ يعبر عنه بألطف كنه، ولا شئ ألطف دن المحبة. والأحو ال كالبروق عند سَمنون وكذلك ذو النون المصرى الذى ســـأل عــن العارف فقال: كان هنا وذهب، وكذلك الجنيد يرى أن الأحوال أشبه ما تكون بلمعات البرق، وأن دوامهها مجرد و هم من أو هام النفس.(0) فـــإن الأحــو ال كاسمها يعنى أنها كما تحل بالقلب تزول فی الوقت. فلقد كتب رجــل إلــى سَمنون يسأله عن حاله فكتب إليه سمنون: أرسلت تسأل عنى كيـفـ كنـــت وما لاقيت بعدك من هم ومن حزن





للكتاب، طا، القاهرة،

(7) د/ يوسف زيدان، شعراء الصوفية المجهولون، مرجع سابق، ص الـ

أما إذا اعتبرنا لفظ الشوق بديل لكلمة المُحب، فيجعل من الثوق حال، ومن المحبة مقام، وفى الغالب تكون الكحبة صفة للشوق، لأنها تعبــر عــن إكتساب صفة الحب من قلب العبد السالك للرب المحبوب. أو المعشوق، وأما الثوق فهو ميل إلى المحبوب فيه تعبير عن صفة الحـبـ أو مةــام الحـبـب
 وليس العَآثيق. (جـ) منـهُ سَمنون:




 منهج وأنشودة جميلة فى الحب، و هتافاً صادقاً رددته نفسه فى رياض التى القلب. فهو حب من إنسان ولكنه ليس انسانياً، بل هو حب إلهى بكل ها يدل عليــــ وينتهى إليه الحب الإلهى من فناء العبد فى الرب، وسيطرة المحبوب علــى المحب.
ونعثر للسَنون أبيات شعرية تعطينا تعريفاً أو توضيحاً لدعنى الكحبة ومعنى المعرفة، فوجدنا فى معظم أبياته انطلاق نحو ارتباط الحب بالمعرفة وكأنهها معنى واحد، ويحصلان عن طريق واحد: فكل منهها حال و هبــىى، وكل منهما يمتاز بأنه من الوجدانيات التى يستثتعر ها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وليس من العقليات التى يعمل العقل فيها عملا من أعماله، أو يــؤدى فيها وظيفة من وظائفه، أو يصل فيها إلى نتيجة من نتائجه. بــل إن العقـلـ

سواء فى الحب أم فى المعرفة معطل تعطيلاً تاماً عن القيام بأى دما يقوم به فى الأحوال العادية التى ليست من أحوال الصوفية فى شئ . يقول سَمَنون(1):
أحن بأطر اف النهار صبابتو بالليل يدعونى الهوى فأجيب وأيامنا نفنى وشوقى زائدلأن زمان الشوق ليس يغيب فأول خطوة فى دنهج سَمنون التأكيد على الالتزام بالتكاليف والطاعة
 نفسه من قيود العقل، فالمحبة لا تأتى عن طريق العقل، وليس لإرادة الإنسان أو قدرته فيها مدخل، ولكنها تأتى عن طريق القلب، وإرادة الهُ وقدرته هيا اللتان تقفقانها فى هذا القلب. فيقول (Y):

 تدر عت صبرى والتحفت صروفـوهوقلت لنفسى الصبر أو فاهلكى أسىى


ملمسا
أستطيع أن أقول بكل ثقة أن ألفاظ سَمنون تؤكد على رقة شعور ره ودقة
الحس وسمو العاطفة التى سيطرت على نفسه سيطرة فوية لم يكن لنَـــــنـون
 محبوبه، فانياً عن نفسه فيه. و هذا يؤكد الخطوة الثانية فى منهج سَمَنون هو دائماً يعاتب نفسه ويوجه لها اللوم والعتاب، لذلك لم يتدر ج فى المحبة مــن
 أو هو ادة، وبالز هد فى كل شىئ، والانصر اف عن كل شىئ، وما زال بها على

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () د/ يوسف زيدان، شعراء الصوفية المجهولون، مزجع سابق، صب ا. }
\end{aligned}
$$

هذه الحال، حتى تهيأ له ما كان يطمح إليه من كمال. حتــى كانـــــت اهـــر أة هنعة تعرض نفسها إلى سمنون ليتزوج بها، و هو يمتتع عنها، ولم يقبلهــا، فذهبت إلى الجنيد تستشتفع به إلى سمنون، فنهر ها الجنيد. والأجمل فى منهج سَمَنون أنـه استطاع أن يخلق لغة للحــب الإلهــى بعيدة كل البعد عن لغة الحب الحسى و هذا ما عجز عنه كل الصوفية عبــر طول الأزمان. فلم يمضى سمنون إلى العالم الروحى وفى فلبـــهـ ذرة دـــن صور العالم المحسوس، فكان خيالله حقيقة وحثقيتته صدق. فيقول سَكنون : "لا تصفو المحبة حتى تتظر إلى العوالم بنظر الحقارة".(「) أى أن المحبة هــى الطاعة ومولاة الله سبحانه وتعالى فهذا هو الغزض الأسمى، إما إذا تحولت
 الجنيد: "كل محبة كانت لغرض، إذا زال الغرض زالت تلـك المحبة".(") وفال يحيى ين معاذ: من نشر المحبة عند غير أهلها فهو فى دعواه دعى وقيـلـل إدعى رجل الاستهالك فى محبة شخص فقال له الثشاب كيف هذا و هذا أخى


فالقاه من السطح. وفال هذا أجر من يدعى هوانان، وينظر إلى سوانا".(٪)
 مذلة، فالمحب عزيز فى الحقيقة ما لم يطمع فى الوصل، و عندما يطمع فيه ولا يدركه يصير عزه ذلا، وكل محب لا يشغله وجود المحبة عن وصـــال الحبيب وفر اقه، تككون محبته معلولة. () إذا أحب اله العبد ألها أحبه، ولا يستطيع العبد أن يحب الله حتى يكون الابتداء من الله بالحب له، وذلك حين عــرف

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) فريد الاين العطار ، تنكرة الأولياء، مصدر سابق، ص ص . O. }
\end{aligned}
$$

منه الاجتهاد فى مرضاته. (') ثم إن الححب كذلك، يكون بالنسبة لمحبوبه أذل الخلق طرا، لأن المحب يرى نفسه فى مقابل محبوبه حقيراً، وهو يتو اضــــع
 عزاً. وطالما كانت زليخا طامعة فى يوسف، كانت تزداد كـــل لحظــــة ذلاً،

وعندا انقطع عنها الطمع، رد الش تعالىى إليها جمالها وشبابها فلو قيل ما أنت؟ لقلت معذببنار مواجيد يُضر مها العتب
بليت بمن لا أستطيع عتابه ويعتبنى حتى يقال لى الذئلـي ففى تحقيق المحبة يكون العذر غربة، والعتاب مخالفة، والأحبة فــى محل يبدو فيه هذان آفة فى أحوالـم، لأن العذر يكون عن موجب تقصــير صدر من الحبيب فى حق الحبيب، و عندما يطلب منه الحبيب حةــــه يعتـــذر إليه. والعتاب يكون على موجب تثصير جرى من الحبيب فى أمر الحبيب، و عندئذ يعاتبه الحبيب على ذلك اللتصير • وكلاهما محال. فإن المحبة تــرك الشكوى من البلوى، بل استلاذاذ البلوى، إذ الكل منه، فمن أسخطه وارد من محبوبه تبين عليه، نقصان دحبتّه".(گ)
 بتوجيه نفسه إلى عظمة اله حتى تصبح شفافة نورانية لأن من نظـــر إلـــى سلطان اله ذهب عنه سلطان نفسه، فالنفوس كلها لا فيمة لها بجانب عظمتّه. وسَمنون يترك ما يحبه من أجل محبوبه ويرضى بما يرضى محبوبه وان لم ترض نفسه. بدعنى أن حب المو افقة التى يجب أن يتصف بها الكحب تكون
 اللنس من أجل موافقة المحبوب ويكون ذلك علامة على صــــى المحـبـ.

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

ويوضح سَمنون ذلكك أنه: يشعر بلذة الصبر الجميل عن الثـئ الذى يلـــــه أو
 المُحب ترك الشئ اللىى يحب محبوبه أن يتركه فيتركه كـر من أجله. نحن أمام أثعار رسمت الطريق لكل من أتوا بعده، فمظعـــ أثــــعار

 عند سَنون ، بل كانت سمة عامة للشعر الصوفى آنذالك، ولم تعرف القصائد


 قليلة هنا وهناك، ولا تقاس من حيث الكم إلى آثار غيره من شعراء كجالا الاين الرومى وأبوالعتاهية، وابن الفارض؛ وفريد الـــدين العطـــار وحـــافـا الثيرازى. وعلى الرغم على قلة هذه الأبيات إلا أنها تعد بحق تراثاً روحياً خصباً خالداً يؤر خ لهذه الحقبة من تطور التصوف.
 (أ) نعريفات المحبة الإلهية وموقف سَمنون منها:

 الأسنان ونضارتها حبب الأسنان وقيل الحباب ما يعلو الماء عنـــد الثــــديد،

 بذلك وأن المحبة غاية محظم ما فى القلب من المهمات، وقيل اشــنـقاقه مــن اللزوم والثبات يقول احب البعير وهو أن يبرك فلا يقوم، فكان الدحـب لا
( () د/ يوسف زيدان، شـعراء الصـوفية المجهولون، مرجع سابق، ص9.

يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه، وقيل مأخوذ من الحبة بكسر الحاء وهى بذور الصحر اء، فسمى الحب حباً لأنه لباب الحياة، كما أن الحب لباب اللبات وقيل الحب هى الخشبات الأربع التتى توضـع عليها الجرة فسميت المحبة حباً، لأنه يتحمل عن محبوبه كل عز وذل و قيل هو من الحب الذى فيه المـــاء لأنــــه بمسك ما فيه فلا بسع فيه غيز ما امتلأ بـه كذللك إذا امتلأ القلب بالحب فــلا ولا مساغ فيه لغير دحبوبه.(1) (1)
 الميل وقوى سمى عثقاً. و البغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب،
 خير اً. (ّ) وتسقط المحبة كل محبة من القلب إلا محبة الحبيب، فقال الجنيــد "المحبة إفر اط الميل بالا نيل"(£) وبذلك تر ادف المحبة الإز ادة بمعنى الميـلـ، فمحبة الله لعباده إر ادة كر امتهم ونو ابهه، ودحبة العباد لله تعاللى إر ادة طاعته، وقيل: محبنتا لله تعاللى كيفية روحانية مترنبة على تصور الكمال المطنــق، وأما كحبتتا لغيره فكيفية مترتبة على تخيل كمال فيه لذة ومنفعــة كمحبـــة العاشق لمعشو قه والو الد لولده و الصديق لصديقه. (0) المحبة إذن هـى الميـلـ الدائم بالقلب الهائم. و قيل المحبة إيثار المحبوب على جميع المصحوب، وقيل دو افقة الحبيب فى المشهد والمغيب، وقيل دحو المحــب بصــفاته وإثبـــات المحبوب بذاته، وقيل مو اطأة القلب لمرادات الرب، و قيل خوف ترك الحر دة



 (「) د/ حسن محمد الشرقاوى، ألفاظ الصوفية ومعانيها، دار المعرفة الجامعية، طّ، الاسكندرية، د.ت، ص. ص.




حتى القتثيرى فى تفسير قوله تعالى: " و ومِنَ النَّاس مَن يَّتَخُْ مِن دُون
 أن المراد هو ددح المؤمنين على محبتهم ومن أحب حبيباً استكتر من ذكره واستحسن كل شئ منه. وتلك المحبة ليس من جنس محبة البشر بل محبة من ليس بجنس لهم فللك أعز وأحق ومحبة المؤمنين أشد لأنها من جنس مو افقة (1).الأمر وطاعة الرب سبحانـة

المحبة هنا محبة مو افقة الأمر وطاعة البارى سبحانـه وتعـــالمى، فـــإن

 الرازى فى الثفسير الكبير فى تفسير فوله تعالى : "ومن الناس من يتخذ من
 جمهور اللتكلمين أنها نوع من الإر ادة والإز ادة لا تعلق لها إلا بالجــائز اتلات فيستحيل تعلق المحبة بذات الله تعالى وصفانه، فإذا قلنا نحب الله فمعناه نحب طاعته وخدمته أو ثو ابه واحسانه. وأما العارفون فقد قالوا العبد قد يحب الش
 ( ${ }^{(4)}$.لذاتها وكذا الكالـي
وفى هذا المعنى أنتشد سَمَنون يقول:
 (ا حسرتى حسرة أموت بهالن لم يكن لى لديك معروف وقد اعتبر سَمنون الحب له عين الحياة، فيقول فـى تلك الأبيات: الموت بالحب حياة، والحياة بدون حب موت. ولعل ما يقصده سَمنون من أن حــب


اله هو الحياة، ان هذا الحب هو أسمى عاطفة فى الإنسان، وكأنما خلق قلبه له، و إن اتصصال القلب بدحبوبه وهو الهُ حياة لهذا القلب، وانقطاعه عنه موت
 والشوق، والقرب والأنس، على رءوس الناس. و هو أستاذ الجنيد، بل أستاذ
 صوفى؟!". وقيل له: "هل يفرغ قلب المحب إلى شىئ سوى محبوبه؟" فقــــلـ: "لا! لأنه بلاء دائم وسرور دنقطع، وأوجاع متصــلة؛ لا يعرفهـا إلا دــن باششر ها".
وبالتاللى فإن للقلب جواهر منها جوهرة المحبة: إذا انفتحت فى القلب


 قلب العبد إلى اله وإلى ما له من غير تكلف، فهى المو افقة التى تعنى الطاعة له فيما أمر، والانتهاء عما زجر، والرضا بـا بما حكم وقار . فإن المحبة إيثار


 أحب اله تعالى وجد شرف الدنيا والآخرة(٪)، عن أنس بن مالك؛؛ أن أعرابياً
 الش عليه وسلم: "ما أعددت لـها؟" قالل: حُب الش ورسوله. قالل: "أنت مع دــن

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) د/ أَيمن حمدى، قاموس المصطلحات الصوفى، دالر قباء، القاهرة، . . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) فريد الاين العطار، تذكرة الأولياء، مصدر سابق، ص } 1 \text { •0. }
\end{aligned}
$$

أحببت".(') فهم فى الدنيا والآخرة هـع الله تعـــلى. فمــن فضــل هحبــة الله ورسوله امتتال أدر هما واجتتاب نهيهما و التأدب بالآداب الشر عية. فإن الحب الإلهى ليس شطحاً أو خيالاً، و إنما هو ثمرة حقيقية لإِيمان القوى والتــدين العديق، وينعكس أثره على حياة الفرد تهذيباً، وعلى حياة المجتمع ارتقـــاء. فهناكَ علاقة قو يـة بين الحب والايمان فى قولـه تعالى: "و الَّذِينَ آمَنُوا أَشْدُّ حُباً

 هتل الطعام والشراب، وكل قلب خال منها يكون خرباً، و لا سبيل للتكلف إلى دفعها أو جلبها. والنفس تجهل لطائف دا يمر على القلب. (「) فعنــدما ســـــلـ سَمنون عن المحبة فقال: صفاء الود هع دو ام الذكر • بمعنى أن المحبة تعنى
 كالثيطان و الدنيا والنفس، وأن تحب أحباب الحق والمؤانسة: هى أن تهرب من الجميع وأن تطلق الحق فى كل وقت، والمودة: هى أن نكون فى الخلوة
 ودقاو مة النفس، والمحبة: هیى التطهر من الأوصاف الذميمـــة والاتصــــال بالأوصاف الحميدة، وكلما تطهرت اللفس من الأوصـاف الذميمة والاتصـــال ولالا بالأوصاف الحميدة، كلما سدت الروح نحو المحبة. وسَمنون يصف المحبة بأنها حال يمر بثالاث در احل: فالحــال الأول دن المحبة: دحبة العامة، ينولد ذللك من إحسان الله تعـــالى إلــيهم وعطفــه عليهم. وشروط هذا الحال من المحبة عند سمنون : صفاء الـــود هـــع دو ام الذكر؛ لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكره. فإن المحبة هى موافقة القلوب لش؛ وإيثار طاعته، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مع دوام ذكر الله تعـــالى وو جود حلاوة المناجاة لل عز وجل. فالمحبة تحدث ببذل المجهود والحبيب

يفعل دا يشاء. (') الحال الثانى دن المحبة، وهو يتولد من نظر القلب إلــى غناء الله وجلاله و عظمتة، و علمه وقدرته، وهو حب الصادقين والمتحةقين. وشروط هذا الحال هى هثلك الأستارو كثف الأسرار • و هذا لا يتم إلا بالتخلى
 المحبة، فهو محبة الصديقين و العارفين، تولدت من نظر هم ومعرفتهم بةــديم حب الله تعالى بلا علة، فكذلك أحبوه بلا علة. وقال على بن الحســن بـــن طغان: أنشدنى بعض أصحابنا أبياتاً لسَنون، وهى تقول:
 فلــــا دعــا قلبــي هــو الك أجابــهولست أر اه عن فنائــك يــبر عُ رُّيت ببين منــك إن كنــت كاذبــاًإذا كنت في الانيا بغيرك أفرح وإن كان شيءٌ في البــلاد بأســر هاإذا غبت عن عيني بعيني ألـلحُ
فإن شئت واصلني و إن شئت لا تصلفلست أرى قلبي لغيرك يصلحُ(٪) و هذا المعنى وصل إليه ذو النون المصرى، فوصف المحبة الصـــافية بأنها سقوط المحبة عن القلب والجوارح، حتى لا يكون فيها المحبة، وتكون الأشياء باله و لله. و هذا هـا أكد عليه الجنيد عندما سئل عن المحبـــة فقـــال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحــبّ(ّ)، لأن المحبـــة إذا صارت دحبوبه وهى صفة ذانية للمحب تحفق الوصول وارتفع التضاد عن الجهتين بفناء المحب فى المحبة المحبوبـة، ولذا قــال المحقةِـون المحــبـ والمحبوب شئ واحد وفى هذا المقام لا تكون المحبة حجاباً لقيامها بذاتها عند فناء جهتى المحبوبية والمحبية فيها. فهذا على دعنى فوله: "حتى أحبـه فـــإذا
( () الطوسى، اللمع، ضبطه وصححه، كامل مصطفى الهنداوى، دار الكتب العلميــة، يــروت، د.ت،


(r) الطوسى، اللمع، مصدر سابق، ص00.

أحببته كنت عينه التتى يبصر بها وسمعه الذى يسمع بـه، ويده التى يــبطش

إذن هذه الأبيات نؤكد على: أن قلب سَمنون استجاب لنداء المحبة ولن
يتحرك من رحابها. كما أن سمنون بدعو على نفسه فــى البيتــين الثـــانى والثالث بفرقة محبوبه أن كان كاذباً فى قولْه: إنـــه لا يفــر إلا بمحبوبه، و لا يصبح هناك شيئًا جميلا فى جميع البلاد فى عينيه إذا غاب هحبوبه عنهـا. ثم يخاطب دحبوبه - فى البيت الر ابـــع - ويعلــن رضــــاه
 إلا لمحبته. وهنه نفهم أن محبوبه شغل قلبه كلية بمحبتة فلـــ يعــد للـــنـيا و وتاعها نصيب فيه، حيث أن قلبه و دحبوبه أصبحا شيئاً. و إذا أخذته سنة من

النوم فإنـه يرى محبوبه على الفور بين جفن عينه وحدقها. أن المحب يتلذذ ويسعد بكل ما يريد إليه من حبيبه الذى هو الله، هــن
 هع الخق لأنه يحيا هع حب الله وعشق الله، ولا يرى حبيباً سو اه و لا عيش هع غيره، فيذهب عيشه هن الدنيا ويبقى عيشه له تعاللى. والكحب على هذا الأساس قليل الاختلاط بالناس، كثير الخلوة باله تعالى، دائم التفكير، ظاهره الصدت، لا يبصر إذا نظر، ولا يسمع إذا نودى، ولا يفهم إذا كلمه أحد، ولا يحزن إذا أصيب ببلاء، فلا يدرى ولا يشعر ، ينظر إلــى الله فــى خلوتــــه،
 سَمنون برو ايتين الأولىى: عن على بن الحسين رضىى الله عنه. (') والثانيــة :
 قضيب يضرب بـه ساقه وفخذه حتى تبدد لحمه وتتاثر وهو لا يشعر بحــزن أو بألم وهو ينشد ويقول:

كان لـى قلب أعيش بـضــــاع هنى فی تقلبــهـ
رب فاردده على فقّــد عيل صبرى فی تطلبـــه
وأغث ما دام لى رمقيا غياث المستخيث بــــه
ندرك هنا حنين سَنون الادائم لمحبوبه من بداية العمر إلى نهايته حتى
قبل أن يخلق، فنهاره كله حرارة وشو قاً لله، فإذا جاء الليل، فلم يكن أقلل حالًا

 جر احاً وذلك كله تلّهفاً على دحبوبه. لذللك فإنـه يقرر أن الصبر محمود فـــى المصائب جميعها إلا على المحبوب فإنه بالقطع مذموم. أمسى بخدى للامو ع رسوم أسفاً عليك، وفى اللؤ اد كلوم
(1) (1) أن شدة دحبته لمحبوبه جعلت قلبه هريضاً يزار، وطردت النوم دــن
 يتحمل كل شئ في سبيل دحبتّه. (ب) المحبة الإلهية أصل الطاعة عند سنمنون:
علمنا أن شيخنا سَمنون كان كن رواد الطبقة الثانية أو مــن رجــا صوفية القرن الثالث الهجرى، وكان الحب الإلهى اللغية السائدة والرائدة فى مجال التصوف الاسالمى، فكان هذا المعنى سائداً عند هؤلاء الرجالّ، فيقول الجنيد (「) :إذا صحت المحبة، سقط شرط الأدب. و: كل محبة كانت لغرض،

 فقالو اله: هات ما عندك منها يا عر اقى. فأطرق رأسه، ودمعت عيناه، ثـــــ


$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) السلمى، طبقات الصوفية، مصدر سابق، ص199 19. }
\end{aligned}
$$

 الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فباله، وإن نطق فمن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فهع الله، فهو بالله، ولله، وهع الله. وفيل له: لأى شـئ يبكـى
 الثوق إليه، ولقد بلخنى أن أخوين تعانقا، فقال أحدهما: واشوقاه! وقال الآخر واو جداه!.
الطلاعة هى عنوان المحبة لله وهى الطريق الصحيح، فإن الحب يؤثر فى نفس المحب ويبلغ دنها مبلغاً كبيراً فيحملها من المشقة والألم ما تطيـق وها لا تطيق. ولكن المحب بر غم هذه المشقة وهذا الألم لا يشكو و لا يتبرم، بل هو راض عن كل ما يصيبه من أهو ال المحبة، محتمل لـه. يقول سَكنون: و لا خير فى شكوى إلى غير دشتكىو لا بد من ســلوى إذا لم يكن صبر (')
حب سَمنون لله ثمرة معاناة حقيقية، يقول الصوفية: من ذاق عــرف
 ولا بد لمن يريد الحكم عليها من تجربة صادقة.
لدرجة أن أحمد بن أبى الحوارى اللثى وصفه الجنيد بأنــــه ريحانــــــة
 المعروف بحاتم الأصم، فيرى: من ادعى ثلاثاً بغير ثڭلا فهو كذاب: دــن ادعى حُب الله بغير ور ع، ومن ادعى حُب الجنـة بغير إنفاق، وهـــن ادعــى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير حُب الفقر اء. فإن القلب لا يصفو

لعمل الآخرة إلا أن تجرد عن حُب الانيا. وذهب إلى ذلك ســـهـل التنـــترى

أما السرى السقطى خال الجنيد ورفيق سَنون يقول عندما سئل عــن
 والمحبة فيه أى فى الله. فإن الإصرار على الذنوب تتحى المحب عن بـــاب المحبوب: لأن الأنس بالهُ نور ساطع، والأنس بغير الهُ سم قاطع كـا فــــال (「) ذو اللنون اللصرى وأجمل سَنون كل هذه المعانى الجميلة، فيقول: دليل صدق المحبة له
 الصدر، فبذكر الله يرطب القلب ويلين، وبذكر الشهوات واللذات يقسو القلب وييبس، فإذا شغل القلب عن ذكر الشَ بذكر الشهوات، كان بمنزلة شجرة، إنما رطوبتها ولينها من الماء، فإذا دنعت الماء ييست عروقها، وذبلت أغصانها، فإذا مددت غصناً منها انكسر، فلا يصلح إلا للقطع، فيصير وقـــود النــار، فكذلك القلب إذا يبس وخلا من ذكر اله، فأصابته حرارة اللفس ونار الشهوة،
 إلا حطباً للنار، وإنما يرطب القلب بالرحمة والمحبة. (") والحق أن سَــــنـنون كانت نفسه صالحة صلاحية تامة للحب الإلهى، فهو لم يتحدث كثيراً عــن الجنة والنار، أى لا يجعل الخوف والرجاء موصلين بأثشياء حسية لا يفكـر فيها المحبون، والأصل فى الحب الإلهى أن يكون جذوة نتثغل المحب عــن كل ها سوى المحبوب، فلا يعرف النعيم ولا الجحيه، ولا يفكر إلا فى رضا اللحبوب، ولو كان من رضاه أن يقفت بالمحب فى مهاو ى الشقاء.
( $)$ (


بل نجد عند سَكنون علاقة واضحة بين المحبة والابتلاء .. فها هــو
سَمنون يدعو فى بعض أبياته، إلى المزيد من الابتتلاءات: ضـاعف على بجهدك البلو قـوأبلغ بجهذك غاية الثنكو
واجهد وبالغ فى مهاجرتىو اجهر بها فى السر والنجو ى.(')
والبلاء فى المحبة الصوفية أمر مطلوب! فبه ترتفع الدرجات ويفترب
الصوفى من مقامات أهل الكمال؛ وأشد النـاس ابتلاء الأنبياء ثم الأولياء ثــــ

 هال و لا ولا وبالابتلاء يكون اهتحان الكحب، ولا شئ لدى الكحبين أحلى دن امتحانات الحبيب! فبها يؤكدون محبتهم.
ومن هنا نجد أن سَكنون اتجه إلى حب الله حباً عبر عنه بفنائه عــن نفسه وبقائه بالله وجعل هذا الحب غاية حياته وملتقى آماله من هذا انطلــق نحو الاستجابة لتعاليم الله بباعث ووازع من حبه له، ور غبة أكيدة فى كسب مرضاته وتحول الله عند سَمنون دن دعبود يخافه وير هبه إلى كحبوب يأنس بقربه ويتطكع إلى مرضاته ولهذا ارتدت أخلاق السالكين إلى الحب الإلهـىى لأن قو امـه إيثار ما لله على ما للنفس و التضحية فى سبيل الغير • وينشد ابـــن فراس لستَمنون فى هذا المعنى قائلاً:
 بي دنك شوقٌ لو أن الصخر يحملهتــفــطذــر الصخر عن مستو قد النار قد دبّ حبّك في الأعضاء كن جسديدبيب لفــظى من روحي وإضنماري
 يدور رحى الحزن على دموعهم وتفور نـار الثوق بين ضلوعهم قــا فنوا عن أنفسهم ببقاء المحبوب، وفقدوا طلبهم بوجدان المطلوب فهــم بـــين

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () د/ يوسف زيدان، شعراء الصوفية المجهولون، مرجع سابق، ص9. } \\
& \text { ( (Y) نسس المرجع السابق، ص9. }
\end{aligned}
$$

روض المحو وغدير الإثبات أموات غير أحياء. أحياء غير أموات فطــوراً يرونـ فيطربون عند الكثڤف والتجلى، وتارة يخشونـه فيهربون عند الحجــب والستر وكيف الطرب ولا هقرب و إلى أين الهرب، ولا هـهـرب. (') فـــإن المحبة: بدايتها مو افقة المحبوب وترك مخالفتنه. ووسطها، أن لا يؤثر علــى الله غير الله. ونهايتها، نـار الله الموقدة التى تطلع على الأفـُدة. نـار لا تبةــى ولا تذر . نار تحرق فى الدنيا فلوب العاشفين، وفى الآخرة جلود الفاسقين. فإن علامات المحبين: أنهـ مخصوصون بعلوم المكاشفات متلــذذون بنعيم المشاهدات. وأصحاب الذكر والاعتبار، وأرباب المحــن والاختبـــار ، دمن أسعدهم اله بطاعته وحفظهم برعايته. يستقلون الكثير هــن أعمــالهم، ويستكثرون القليل من نعم الله عليهم• إن أنعم الله عليهم شكروا، وإن دنعوا
 أذاقهم الله طعم هحبته ونعـهم بدو ام العذوبة فى مناجاته. أســـرار الغيــوب عندهم مكثوفة. و همـهم عما سوى الله مصروفة. حوائجهي من الله مأمولة، وأمور هم إلى الله موكولة. وبالتالى فإن المحبة عند سمنون هى أصل طريق الحق تعالمى وقاعدته، والأحوال والمقامات دنازل، وكل هحل يكــون فيــــ الطالب يجوز عليه الزوال، إلا محل المحبة فلا يجوز عليه الزو ال بأى حال دن الأحوال، ما دام الطريق دوجوداً. وقد اتفق جميع المشايخ الآخرين دعه فى هذا المعنى، ولكن بحكم أن هذا الاسم عام وظاهر، فقد أرادوا أن يخفوا حكمه بين الخلق، وأن يبدلوا الاسم فى تحفيق وجود المعنى، فسموا صــفاء المحبة: صفوة، وسموا الدحب: صوفياً، وفريق آخر سمو ها: فقر اً، وســـيوا المحب: فقيراً، لترك اختبار المحب فى اثبات اختيار الحبيب، لأن أقل درجة فى المحبة هى المو افقة، ومو افقة الحبيب مخالفة للغير . () والو اقع أن سمنون أحب الله إلى حد الفناء، وقصته فى حب الله قصـ طو يلة، فقد تتقل المسكين

هن أرض إلى أرضن، وتشكل فى مظهره و دخبره أشكالاً هختلفات؛ فكان لـه
 ضروب الثقاء. قضى السنين الطو ال وهو يشـاهد طيف الحبيـبـ، الحبيــب الممنوع الذى يراه فى كل هوجود، ولا يظفر هنه بشئ غير الوجد والحنين.
 الأبصار و القلوب، كان يحب الله.
فقيل له: تكلم فى المحبة فقال: لا أعلم أحداً على وجه الأرض يستأهل الكلام فيها، فوقع بين يديه طائر، فقال: إن كان هذا، وجعــل يُكمــــه فـــى الا المحبة، والطير يضرب بمنقار هالأرض، حتــى ســـال دمـــه، واضـــطرب وهات.(') إذن الطريق إلى الله موصول بالمحبة لكن تعترض هــذه المحبــة عقبات، فليس كل كن يدعى المحبة يصل. فإن المحب لا يملك شيئاً، يســلم الكل إلى محبوبه، محبة وتملك لا يجتمعان. الكحب للحق عز وجل الصادق فى محبتّه بسلم إليه نفسـه و مالهه و عاقبته، ويترك اختياره فيه وفى غيــر هـ، لا لا تتههة فى تصرفه، لا تستعجله، لا تبخله، يحلو عنده كل ما يصدر إليه كنه،
 التصوف مثل تعريف المحبة، فقال: "التصبف هو أن لا تملـــك شــيئاً، ولا يملكك شئي".
ويقول فى هذا المعنى: "الحب عند الز هاد أظهر من الاجتهاد، وعنـــد
التائبين أوجد من الحنين والأنين، وعند الأتر اك أشهر من الفنز اك(*) ، وسبى الحب عند الهنود أشهر من سبى محمود(")، وقصة الحب والحبيب عند الروم

( ( ) المناوق، الكو اكب اللارسة، مصدر سابق، ص صبّه.


(") اشارة إلى غزو اللسطان محمود الغزنوى لبلاد الكهن وتحطيمه لمعابد الأصنام.

$$
\text { (r) الهجويرى، كثف المحجوب، جـr، مصدر سابق، ص } 00 \text {. }
$$

وجوارحه ويبقى بذات الله عز وجل، دما دعى بعض المستشرقين القول أو تتحول نغدة الحب الإلهى الظاهرة فى الجيل الأول و الثانى وبالتحديد عنــــ صوفية الطبةة الثانية أو صوفية القرن الثالث إلى سبب لاســقاط التكــاليف الثشرعية أو تفسير ها على أنها نو ع من الحلــول أو الاتحــاد وهـــذا كـــنب
 ركعة. (') يسقط التكاليف والأحكام الثريعية دهها وصل بالمحبة الالهية. فإن كلمة الحب لم تكن دصطنعة أو كنحوتة أو منحولة و إنما هى كلمة أصــلية دو جودة فى القر آن الكريم و السنة اللبو ية الشريفة.
هذا القلب، إذا عرف الحق عز وجل وأحبه وقرب منه يستوحش دن الخلق و الكون إليهه، يستوحش هن أكله وشربه ولباسه ونكاحه، يستوحش دن ون العمران ويهيم على وجهه إلى الخراب، لا يقيده شئ سوى أمر الشر ع، يقيده فى الأمر و النهى و الفعل، يقيده إلى أوقات دجئ القدر • ويؤكد ذلك ســــــنـوناً
 البرد و التثج يسقط ... فإذا شـاب مار فى الصحن، عليه خرفتان، فقلت: يــا حبيبى، لو اسنترت ببعض الأروقه فيكنك من البرد؟ فقــال لــى يـــا أخـــى سَمنون:
ويحسن ظنى أننى فیى فنائـو هل أحد فى كنـه يجد القر ا؟(Y)
 المحبوب ينبغى أن يفنى المحب، لأن غيرة المحبة تتفى بقاء المحب لتصير لها الو لاية المطلةة. ولا يكون فناء صفة المحب إلا بإثبات ذات المحبــوب. ولا يجوز أن يكون المحب قائماً بصفنه، لأنه لو كان قائماً بصفته لكان غير محتاج إلى جمال المحبوب، فعندما يعرف أن حياته بجمال المحبوب، فإنـــه بالضرورة يطلب نفى أوصافه، لأنه يعلم أنه هع بقاء صفته يكون هحجوبــاً

عن المحبوب، فصار بدحبته للحبيب عدواً لنفسة. فعلى لسان الجنيد المحبة ليست إشثارة ولا ادعاء. أما عين المحبة فهى: أن تحب ما يُحــب الدّ فـــى
 من أوقاته؟ قال: على زمان بسط أورث قبضاً، أو زمان أنس أورث وحشة،

ثم أنشد يقول:
(1). قد كان لى مَتُرب يصفو برؤينكمفكدرته يد الأيام حين صفا أى أن الإرادة والمحبة المتعلقة بالقديم، فليست إر ادة فعل فيه بل هـ هــــ

 موجود والرب تعالى يحب نفسة. ومن لوازم حبه نفسه أنها محبة مريده لـا لـا

 رد على منركى أن يكون الله محبوباً، بحجة أن القون بإثباتها يؤدى إلى قول الحلولية.
و هذه نماذج من صوفية القرن الثالث الهجرى تؤكد على هذا المعنى،
 الحارث الكحاسبى يرى أن المحبة الميل بالكلية إلى شئ، ثم إِيثاره واختياره
 الاعتراف باللتصير . فإن علاقة الانس بالحق الوحشة والنفرة عن الخلـــقى، واللثلذ بحلاوة ذكر الهُ تعالى.. ${ }^{(r)}{ }^{(1)}$ هذه الحلاوة قال عنها الحسن بن زر عان: كتت عند سمنون، فشهق شهقة، ثم قال: لو صـاح إنسان لشدة وجده بحبــهـ، (٪).لمالأ دا بين الخافقين صياحا


(r) السلمى، الطبقات، مصدر سابق، ص ז T

أسا أبوبكر الكتانى يرى المجبة إيثار للمحبوب.(1) وابر اهيم الخواص
 فالحب موجود والمقصود الأهم منه الصدق فيه. وكنلك الشبلى يقول: الصـلـ المحبة ترك ما تحب لمن تحب. وقال: من ادعى المحبة، ثم اشتغل بغير المحبوب، أو طلب غيره، فالحق أنه مستهزئ بالمحبوب. وقال: الهيبية تذيب القالـوبوب،

 أبو على الاقاق يقول: "إن من بنى اساسه على المحبة لا يفتــر مــن عبــــادة الدحبوب لحظة"."
فالمحبة الإلمية فى نظر أصحاب الخبرة الصوفية هى "محو المحـبـ



 يتحدث عن العبادات، وحين ينتقل بين الأحوال والمقامات، فإنه لا يرمىى من الا وراء هذا كله إلا معرفة اله. فكلما كانت المحبة فى القلب أفو ى، كان أكــر


 الاجماع على أن شريعة سيدنا محد صلى اله عليه وسلم لا تتسخ، وإذا جاز

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) العطار ، تذكرة الأولياء، مصدر سابق، صّ ص1ه. } \\
& \text { ( } \text { ( } \\
& \text { ( ( })
\end{aligned}
$$

أن يرتفع التكليف عن شخص فى حال الصحة فإنـه يجوز أن يرتفــع عــن
الجميع و هذه زندقة محضة.(1)
فالطريق إلى الحب الإلهى مشروط بالطلاعـــة لله ســبحانـه وتعـــالى، والاقتداء باللنبى صلى الله عليه وسلم فكل من أدعى دحبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب فى نفس الأمر حتى يتبـــع الثـــر ع المحمـــى
 الأولمى فى طريق الحب الإلهى هـى الإلتزام بالأوامر و النواهى الشر عية على اختلافها. و الارجة الثانية فى التثرب إلى الله أرقى من الأولى وحال صـى صاحبها أعلىى وهو من لازم النشريعة تماماً فى الاعتقاد والعمل ثم زاد عليها النو افل، وبالطبع كلما زادت النو افل كان قربه من الله أكثر، فطريق المحبة طريــق العلو إلى ما لا نهاية. ويصل إلى حال القرب اللـى يقتضىى حال المحبة وهى نتولد من نظر القلب إلى الله - عز وجل - وجلاله و عظمته، و علمه وقدرتـه،
 حباً، فطلر بالله طرباً، و هام بـه اشتياقاً، ليس له سكن و لا مألوف سو اه، فهو هحب خرج من رؤية المحبة إلى المحبوب بفناء علم المحبة، من حيث كان له المحبوب فى الغيب ولم يكن هو بالمحبة، فإذا خرج المحــب إلــى هــــــه
 يذكر ربه ويدخل الخلل فى ذكره لنفسه حتى يصير الغالب عليه ذكر ربـــهـ،
 ذكر ربـه عليه جميع الأحاسيس، فيقال: فنى عن نفسه، ويقال : فنـــى بربـــــهـ وهو هنا يكون مختطفاً عن نفسه، ممحواً عن جملته فانياً عن كله. حتى أنه كان فى بغداد رجل فرق على الفقر اء أربعين ألف درهم فقال لى سمنون يا أبا أحدد القالانسى ألا ترى ما قد أنفق هذا وهـا قد عمله ونحن

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الهجويرى، كثف المحجوب، جـ r، مصدر سابق، ص000. } \\
& \text { (Y) طه عبدالباقى سرور، النصصوف الإسلالمى، مرجح سابق، ص • } 9 .
\end{aligned}
$$

ها نجد شيئًاً فامض بنا إلى موضـع نصلى فيه بكل در هم أنفقه ركعة فمضينا إلى المدائن فصلينا أربعين ألف صـلاة. (1)
 ساعة، وحضرت صصالة الظهر، فقلت: قد أذن. فقام وركع، ثم عاد لبكائــــه، فلما صلينا سألتنه عن بُكائه، فقال لى: يا أبا مُحمد، وقع لى خاطر مـــن الله يقول لى: كيف أنت؟ فقلت: تستخبر عنى سيدى، وأنت بى أخبر دنــىى! إن كنت أدرى كيف كنت، فلا كنت حيث كنت، فتركته وانصرفت (r) فهو هنا يريد أن يبة
 شيئًاً واحداً فتكون كل حركاته فى مو افقات الحق دون مخالفاته فيكون فانيــا عن المخالفات باقياً فى المو افقات وليس دعنى أن تصير الأشباء كلها له شيئاً واحداً أن تصير المخالفات له موافقات فيكون دا نهى عنه كما أمر بـه ولكن على معنى أن لا يجرى عليه إلا ما أمر بـه وما يرضـاه الله تعاللى دون مــا يكر هه ويفعل دا يفعل لله لا لحظ له فيه فى عاجل أو آجل و هذا دعنى قولهم
 هذه الرو ايات وغير ها تؤكد على طلاعة سَكنون لربه ودحبته عنــوان الشريعة، فليس بصادق من ادعى محبة الله، ولم يحفظ حدوده. و مثقال خردله هن الحب، أحب من عبادة سبعين سنة بلا حب. ومن نشر المحبة عند غير (أهلها، فهو فى دعواه دَعِى. وعلامة الثوق فطام الجوارح عن الثشهوات. وتلك العبادة الدائمة الخالصة أدنت الصو فية دن الله وقربتهم، فأحبهم وأحبوه، وأنس بهم وأنسو| بـه، ورضىى عنهج ورضوا عنه، فخمرتهه أنوار المحبــة،



(६) نسس الیصدر السابق، ص •ץA.

وفاضت حياتهم بالنور و السعادة والأنس والقرب، فتكونت لـهم فلســفة فــى

 هعارجهم.
أخبرنى أبو على عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن فضـاله النيسابورى
 الحسن على بن هحمد الصوفى ببغداد يقول: كان سَمنون فى هيجانه يقول: واجهـ وبالغ فى مهاجرتى واجهر بما فى السر والنجوى
فإذا بلغت الجهد فى فلــــم تترك لنفسك غاية القصــــوى فانظر فهل حالى بى انتقلت عمــا تحــب لحالة أخــرى. (1) (1) والامام الجنيد كان يقول: "علمنا هذا دقيد بالكتاب و السنة"(٪) فإن مـــن زعم أنه يعرف الله وهو كاذب ابتلاه بالمحن، وحجب ذكره عن قلبه، وأجراه على لسانه، فإن نتبه وانقطع إليه وحده كثف عنه المحن، وإن دوام السكون إلى الخلق نزعت من فلوبهم الرحمة عليه. و هذا ما حدث مع سَمنون عندما ادعى أنه لا يوجد فى ڤلبـــه إلا الله؛

وأن دحبته له ما هیى إلا شكلاً ظاهراً فقطط على لسانه، فأنشد يقول: وليس لـى فى سو اك حظ فكيف ما شئت فاختبرنى. ${ }^{\text {() }}$
فأخذه الأسر من ساعته فقال بعض أصحابـه لبعض: سمعت البارحــــة وكنت بالرستاق صوت أستاذنا سمنون، يدعو الله ويتضــر ع إليــه ويســأله الثشفاء. فقال الآخر : وأنا أيضاً كنت سمعت هذا البارحة، وكنت بالموضـــع ع عـا الفلانیى. فقال الثالث والر ابع متل هذا، فأخبر سمنون بذلك، و كان قد امـــتحن بعلة الأسر، فعلم أن نفسه تستهوى أشياء غير الله وأنه كذب عندما قال ليس

فى قلبى غير الله. ويجب عليه الصبر وعدم الجز ع، فلما سمعهم يفولون هذا، ولم يكن هو قد دعا ولا نطق بشئ من ذللك، علم أن المقصود دنـــــه إظهــــار الجز ع تأدباً بالعبودية و الطاعة وستر اً لحاله، فأخذ يطوف علـــى المكاتــبـ، ويقول: ادعوا لعدكم الكذاب.
وقال ابن عربى: لما أساء الأدب مـــع الله، وأراد أن يقــاوم القــدرة الإلمية، لما وجد فى نفسه من حكم الرضـا و الصبر، ابتلـى بذللك، إذ متاو مــــة القهر الإلهى سوء أدب، وما ابتلمى عبده إلا ليضرع ع إليه، ويســـألّه العافيــهـ، والنفس مجبولة على طلب حظها من العافيه، فلما سأل هذا كان فـــى حكــ العافيه، فلما سُلبها بهذا البلاء، طلبتها النفس بـا جبلت عليه، ألا ترى إلــىى عالم العلماء، وحكيم الحكماء، كسف سأل العافية وأمر بها؟! فمن الأدب مع الله، وقوف العبد دع عجزه وضعفه، وفقره، وفاقته. (') فلقد قال فىى دناجاته:
 فابتلاه الله تعالىى فى الحال بوجع أليم كاد نفسه أن ينقطــع، و هـــو يتـنـفس،
 نسترح من صياحك يا شيخ إلى الصباح؛ والحال أنه كان ساكناً، غير صائح، ولا يتفسس، لكن الله تعل جل ثثاؤه أوصل صياحه إلى أسماع الجيران، ليعلم أن السكوت هو السكوت الباطنى لا الظاهرى؛ فإنه لو كان ساكناً فى الباطن كما كان فى الظاهر لما سمع جيرانـه صوته، فامتحنـه الله تعاللى بذلك، لــــلا (「). يدعى بما لا يطيق
ولم يطئن قلب سَمنون مرة أخرى إلا باللتوبة، فيروى أنـه لما أخــذه

 إليك يُكرر ها. وأنشد:

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) العطار ، تكّكرة الأولياء، مصدر سابق، ص . . O. }
\end{aligned}
$$

أنا راض بطــول صـــك عــنى ليس إلا لأن ذالك هواكا


 الظاهرية، أو يحدث اختلاف بين الباطن والظاهر، فسَمنون لم يكن ينظر إلى نفسه و إلى عمله حتى يعجب بطاعته، بل كان ينظر إلى أمر الحق بالتعظيم، ويقول أن طاعتى لا تليق بهه فلق ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة، فهم فى اللنيا والعقبى مع الحق، ولا يجوز الخطأ على من يكون دعه، فـــالمراد
 الحق.
ولقد ادعى ابن تيمية(1) نتيجة الفهم الخاطئُ لأقو ال سَمَنون، أن سَمنون بهذا الكلام يستغنى عن رحمة اله، فيقول: "وهؤلاء - الصو فية - لهم نصيب

 عذابها طار عقله وخر ج من قلبه كل محبة". ولهذا قال سَمنون: وليس فى سو الك حظ فكيف شئت فارتحنى
إبتلى بعسر البول فصار يطوف على المكاتب ويقول: ادعوا لعـكــم الكذاب. وأبوسليمان لما فال قد أعطيت من الرضا نصيياً لو ألقانى فى النار لكنت راضياً. ذُكر أنه إبتلى بمرض فقال: إن لم يعافنى وإلا كفرت أو نحو هذا، والفضيل بن عياض إبتلى بعسر البول فقال: بحبى لك إلا فرجت عنى. فبذل حبه فى عسر البول.
(1) ابن خمبس، مناقب الأبرار، مصدر سابق، ص ص ؟ ؟.

أنثهـ اله بأنتى كُحب لابن تيمية لأن أستاذى الاككتور عبدالفتاح فـــؤاد يُحبه(") و هذه هى المرة الأولى التى أنتقف فيها ابن تيمية، فلقد فهم قصة عُسر البول خارج سياقها، فكان سَمَنون يلح على عدم الجذع والتأدب مع الله عند الابتلاء، وحتى لا يقع تحت هوى وفز ع النفس عند الثندائد والكحن واعلانته الاائم عن تواضـعه.

وعرض زائل وهو عسر البول؟! بأى ميزان يزن به المحبة الإلهية. فمن ادعى أن له حالاً مع الهُ اسقط عنه النكليف، وهو حاضر العّله العقل، فهو كاذب، ومن يسرق ويزنى أحسن حالاً دمن يقول ذلك ولو رأيتم الرجل

 له: إنا نذكر الهُ ولا نجد فى قلوبنا حالوة، فقال: احمدوا الله على أن زيــن جارحة من جوارحكم بذكره.(ث) فإن القلوب أو عية، فإذا امتالأت من الحــقـ، أظهرت زيادة أنوار ها على الجوار ح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة
 تحيا.(₹) ويرى سَمَنون أن المجاهدة تكون برفض ما تهو اه النفس من أكـــان، وإلز امها بما يشق عليها، وليس أشنق على النفس الأمارة، من أمور العبادة! فعلى السالك الدحب أن ييدد أهو اء نفسه وتعلقاتها، بكل شديد من العبــادات،

 حقائق الإيمان. وقد كان سَمْنون دوماً يقهر هوى النفس بإذابتها على مشعل

العبادة، فكان يقول: عن خلف بن الحسن العبادانى فال : سمعت سَمنوناً يقول: أول وصـال العبد للحق هجرانه لنفسه، وأول هجران العبد الحق مواصـــلتـ
 الرو ايات فى ذلك، وفيل عنه أيضاً أثناء تأدية فريضة الحج وصل إلى الفيد
 يعظهم، فصعد المنبر، وشر ع فى الكام، ولم يجد مســتمعين، فنظــــر إلـــى قناديل المسجد وخاطبها، وقال: أقول لكم. فاضطربت القناديل، وتحركـــ،

ووقع بعضها على بعض وانكسرت.
فإن البلاء عند سَمنون يقوى القلب واليقين ويضعف النفس والهــو وى،

 والثشكوى. والثانى ابتلاء للتكفير والاهتحان، وعالمتنه الصبر الجميـل دون
 فى باب الرضا والمحبة. () لهذا لم تكن المحبة عطية أو هبة سهلة الـنـــالـ. وإنما لها شروط وعقبات، فالمحب لا يخبئ عن دحبوبه شيئأ، ويؤثره على كل شئ، ... فشُرط حب الرسول الفقر ، وشرط حب الهـ عز وجل البلاء. يا طوبى لك إن و الفتت الحق عز وجل وأحبيته، ويحك قد الد ادعيت محبة اله عز وجل. أما علدت أن لها شر ائط؟ أن لا تسكن إلى غيره، وأن تستأنس به، ولا
 عنه، تب من دعو الك الكاذبة هذا شئ لا يجئ بــالتظلى والتـنـــــى والكــــب




والنفاق والتصنع، نب واثبت على توبتك فليس الثأن فى توبتك الثأن فــى ثبو تلك عليها. (1) الصبو فية و على رأسهـ سَمنون جعلوا دن المحبة حلاً لكل شئ، فالحب عند سَنْون هو قلب الشريعة و الاين النابض، هو الذى يجعل الإنسان قـــابالٍ أن يكون نورانباً عابداً مخلصاً لله فى العبادة بـيداً عن النفاق والرياءء فمــن
 بطريق الصوفية، فهم جاعلون دنه حلا وليس إثكالًا. ألا يشعر المحبون بأن الحب هو تلك النجمة الوضاءة اللتى تضىئ السبيل أمام كل زورق تائـــه؟ ألا يحس العاثفون بأن الحب هو تلك اللؤلؤة الفريدة التى تـــطع بــين ســــئر الانفعالات البشرية؟ ألم يقل بعض الكُتاب: إن الحب هو الألف و اليـــاء فــى قصة الحياة، إن لم يكن هو القيمة الوحيدة التى تخلع على سائر القيم كل ما
 يشعر بأنه كل حى، كل متكامل، كل ينبض بالحياة ويفيض بخبطة الحياة؟ ألا تظهرنا خبرتتا الثخصية على أن الحياة لا تبدو جميلة، عذبة رفيقة، رائعة، ساحرة، اللهـ إلا من خلال عينى الحب؟ ألسنا نحس حين يرتفع عنا الحــب بأن أحلامنا وأفكارنا، وآمالنا، و دقاصدنا، و غاياتتا، فد أصبحت خلــو اً دـــن الـا المعنى، صفر اً من كل قيمة؟ إذن أفلا يحق لنا أن نقول إن الحب هو هركز الحياة و المعنى، ومنبع السعادة و القيمة؟ أليس الأدنى إلى الصو اب أن نةــرر أن الحب جواب على إثنال الوجود الانسانى؟ ()



ثالثاً : أقسام المحبة الإلهية وعلاقتها بنظرية المعرفة عند سَمنون: (أ) أقسام المحبة فى القرآن والسُنتة:
 وجب علينا أن ننظر كيف قسم القرآن والسنة هذه الكلمة؟ فلا يتبــادر إلـــى





 و هذه الآية القر آنية الشريفة تثنير إلى نو عين من المحبة الأول محبــة
 المحبة بين العبد والرب ليست من طرف واحد وإنما هـى محبــــة متبادلــــة. ويفسر القشيرى قوله تعالى: "يحبهم ويحبونه" أن هذا دليل على جواز محبة العبد له وجواز محبة الهُ للعبد ومحبة الحق للعبد لا تخر ج عن وجوه: إمـــا
 لتقريبه كما أن رحمته إر ادته للإنعام ومحبتّه ار ادته للإكرام. أما دحبة العبد لهَ سبحانه فهى حاللة لطيفة يجدها فى قلبه تحمله تلك الحالة على إلثار مو افقة أمره وترك حظوظ نفسه وإيثار طاعة الهله وحقو قه سبحانه وتعالى. ('(') وهـــا اللفسير للقشيرى يكنب به كثير من أهل الكالم والر أى الذين أنكروا جـنس
 واحد، ولا يتعقق ذلك إلا بمعدوم وهو إرادة الفاعل أن يفعل ما لم يكن فعله، فاعتقدو أن المحبة والإزادة لا تتعلق إلا بمعدوم. فــالموجود لا يحـبـ و ولا

يراد، والقديم الأزلىى لا يحب ولا يراد، والباقى لا يحب ولا يراد. فــأنكروا أن يكون الهُ محبوباً أو مراداً. وهذا دخالف لما جاء به الكتاب والسنّنة واتفق عليه سلف الأمة، و عليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين إن الله يحب ويحب كما نطق بذلك الكتأب والسُنة. بل لا شئ يستحق أن يحب لذاته محبة مطلقة إلا الشه وحده.
كما أن هناك آيات فى القرآن تصف المحبين له ببعض الصفات مثل






 قريب من عبده إذا دعاه. وبأنه سيع الدعاء، وأنه أقرب إلى الإنسان مــن

 تستأثر به أمة دون أمة ولا طائفة دون طائفة فقال فى معرض لوم اليهــود

 هذا الوصف على أنفسهم فى حين أن كل مؤمن خليق به.() وفــى القــر آن آيات كثيزة تشير إلى أن الهُ يحب كذا ولا يحب كذا. كقوله تعالى: " إنَّ اللَّهُ


> ( (1) الطوسى، اللمع، مصدر سابق، صّه.

r •r"ז، صa•r.


 الالنيا والآخزة أى تجاه الأتشاص وتجاره رب الأثشخاص، فعن أنس عـن
 يحب لنفسه".(1) وعن أنس أيضاً عن النجى - صلى الشَ عليه وسلم - فــلى:











ومحبة العبد لربه فهـى تعظيم له، وطلب الثتقرب إليه وذلك بطاعتــه،
 على أعمالهم. ولا تعرف حقيةة المحبة إلا بالكحبة نسسها ولا تعرف أيضاً إلا بمعرفة شروطها وأسبابها، وبدون ذلك لا يمكن النحقق من المقصود منهــ،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) صحيح الجخارى، باب من الإيمان أن يحب لأخيه مـا يحب لنفسه، ص } 1 \text { (I. }
\end{aligned}
$$

بمعنى عما إذا كانت له أو لشئ آخر. أى أن هذا الميل القلبى لا يكون إلا له من غير اصطناع أو تكلف. (1)
إذن نحن أمام محبة العبد لربـه ومحبة الله لعبده، فدحبة العبد لربـــه، فهى صفة تظهر فى قلب المؤهن المطيع بمعنى التعظيم والاكبــــر ليطلــب رضـاء المحبوب، ويصبر بلا صبر فى طلب رؤيته، وقلقاً فى الرغبه فــى فربه، ولا يسكن إلى أحد دو نـه، ويعتاد ذكره، ويتبر أ دما سوى ذكره، وتحرم عليه السكينة، وينفر منه السكون، وينقطع عن جييع المألوفات و المستأنسات، ويعرض عن الأهواء، ويقبل على سلطان المحبة ويطيع حكمــهـ، ويعــرف عـر
 الههاشمى: سمعت سَكنوناً يقول: ادستوحش انت دما جنيت فأحسن إذا شئت واستأنس
 بل إن أصل التوحيد ثلاثة أشباء: الخوف والرجاء، و المحبة. فزيـــادة الخوف من ترك الذنوب لرؤية الو عيد، وزيادة الرجاء من اكتســـاب الخيــر لرؤية الو عد، وزيادة المحبة من كثرة الذكر لرؤية المنة. فالخائف لا يستريح هن الهرب، والراجى لا يستريح من الطلب، والمحب لا يستريح من ذكــر (المحبوب. فالخوف نار دنور، والرجاء نور دنور، والمحبة نور الأنوار (٪) أما هحبة الحق تعالىى للعبد هى ار ادة الخير له ورحمته بـه. والمحبة تصــبـح اسم من أسماء الار ادة مثل الرضا، و السخط و الر أفة وها شابه ذللك، وكل هذه الأسماء لا تليق إلغ لار ادة الحق تعاللى، و هذه الار ادة صفة قديمة له يريد بـها أفعاله. وفى الجملة، فإن محبة الله للحبد هى أن ينعم عليه كثيراً، ويثيبـه فــى الانى

الانيا والآخرة، ويؤمنه من محل العقر بـة، ويعصده من المعصية، ويكر مـــه بالأحوال الرفيعة والمقامات اللنية، ويقطع سره عن الالثفات إلــى الغيــر ،
 وحين يخص الحق تعالى العبد بهذه المعانى فانهم يسمون تخصيص ارادتة: المحبة. (') وهنا تصبح المحبة حمالً تقيالً، انتل من الجبال، فعنــدما ســـأل ابر اهيم الرقى عن: هل يبدى الهحب حبه؟ وهل يطيق كتمانه؟ فأنشد: حملتم
 يقع بين الاباحة بهذا الحب فيصير مرائى والسكوت عن هذا المحب فينكوى بناره، فإن للحب شريعة باقية على الزمان، وهـى شريعة دســطورة علــى جدران الوجود، وفيها كلمات صريحة عن دصاير المحبين، وهى تعلــن ان المحب لن يكون أبداً من السعداء.

فعن سعد بن هشام، عن عائشة. قالت. قال رسول الش صلى الش عليه
وسلم: "من أحب لقاء الله، أحب اله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الهُ لقاءه". فقلت: يا نبى الش! أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: "لـــيس كـــلكـكـ ولكن المؤمن إذا بُشر برحمة الله ورضوانه وجنتّه، أحب لقاء اله، فأحب اله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه، كــره لقــاء الله، وكــره الله لقاءه".

فأهل السعادة - وسَمنون يمنى نفسه أن يكون منهم - يحبون الهــوت

 ويكره الله لقاءهم أى يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريد ذلك بهـح و وهــذا
(ץ) صحيح مسلم؛ باب من أحب لقاء الله أحب اللّ لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره النه لقاءه، ص9.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الهجويرى، كثف المحجوب، دصدر سابق، ص. } 00 \text {. }
\end{aligned}
$$

معنى كر اهته سبحانه لقاءهم وليس معنى الحديث أن سبب كر اهة اله تعالىى لقاءهم كراهتهم ذلك ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك بل هو صفة لهم. وقال أبو الحسن عمر أنشد سمنون معبراً عن ذلك فائائاً : كأن رقيباً دنك يرعى خواطرى وآخر يرعى ناظر آنرى ولسانيا
(1) فما خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب الا عرجا بعانيا ويصل سَمنون راضياً ساكناً القلب إلى محبة الهـ سبحانه وتعالى. إنـه اختار له الأفضل فيرضى له، وهو تارك السخط والتذمر والكره. فال تعالى:

 تدبير اله تعالى، فينتز ع التضجر. لأن انشر اح الصدر يتضمن حاورة الحب،
 الفعل من المحبوب مراده واختياره. فيفنى فى لذة رؤية اختيار المحبوب عن
 وهنا تعلن السماء والأرض محبتها لهذا العبد، فعن أبى هريرة. فال: قال رسول اله صلى اله عليه وسلم: "إن الها إذا أحب عبداً، دعــا جبريــل
 إن الهُ يحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل السماء. فال ثم يوضع له القبول فــى الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إنى أبغض فالاناً فأبغضه. قال فيبغضه جبريل. ثم ينادى فى الهل السماء: إن الهَ يبغض فلاناً فأبغضوه. فالن فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء فى الأرض.
 والملائكة يحتمل وجهين: أحدهما: استغفار هم لـه وثناؤهم عليه ودعــاؤ هم.

والثانى: أن محبتهم على ظاهر ها المعروف من الـخلوقين وهو ميل القــــب
 ومعنى يوضع له القبول فى الأرض أى الحب فى فلوب اللناس ورضـاهـ

فتميل إليه القلوب وترضىى عنه وقد جاء فى رو اية فتو نستطيع أن نقول بأن المحبة على وجهين: محبة الإقرار وهو للخاص والعام ومحبة الوجد من طريق الإصابة فلا يكون فيه رؤية اللنفس والخلـــق،
 و هذان النو عان من المحبة لهما طريقان موصدلان إليهما: الأول: من الها إلى العبد وهو الذى يوصلنا إلى محبة (الوجد) ولنسميه الطريق الو هبىى. والثـا ولثانى:
 الكسبى. والكحبة هنا عند الصوفية طريق للوصول إلى الله تعــالى، وكهــا رأينا وردت فى الكتاب العزيز آيات كثيزة عن محبة الهُ لعباده ومحبة العبد
 فوصلوا إلى منتهى المنتهى فيها. ولكن واحداً بعينه من الصوفية هو الــــى الـى
 يقول: "إذا بسط الجليل غداً بساط المجد دخل ذنوب الأولين والآخرين فــى حاشية من حواشيه، وإذا أبدى عيناً من عيون الجود ألحق المسئ بالمحسن".

 وتعالى، فلم يكن فى شعره صدى للحب الانسانى، بل كل ألفاظه وأثشــعاره بمعانيها الرقيقة وعمق خيالها تتجه نحو الذات الإلهية أن حب سَمنون بدايته ونهايته لهُ وحده سبحانه وتعالى فهو ناشئ عن مطالعة جمال الذات الكطلق: فهو حب خاص، وحال ليس لكسب العبد فيه مدخل. فإن حبه حــال فـــيم

[^0]موهوب له فى الأزل، وأنه من هذه الناحية لم يحصل عليــه هــن طريــق الكسب. فإن العبارة عن المحبة ليست هى المحبة، لأن الـحبــة حــاله، ولا يكون الحال قالا أبداً. وإذا أراد أهل عالم أن يجلبوا المحبة لما اســتطاعوا، وإذا تكلفوا لدفعها لما استطاعوا، لأنها من المواهب لا من المكاســبـب. وإذا اجتمع كل العالم أن يجلبوا المحبة لثخص يطلبها لما استطاعوا وإذا أرادوا
 (1). الأدمى لاه، ولا يستطيع اللاههى إدر الك الإلها إذن العبارة منقطعة عن المحبة، لأن العبارات صفة المعبر ، والمحبة صفة المحبوب، فعبارة هذا لا تستطيع إدر الك حقيقة ذالك. فقد نقل أن سَمنوناً تزو ج فى آخر عمره، متابعة للسنة، وولات له بنت، وبلغت إلى ثلاث سنين، ومال إليها قلبه يوماًّ، فرأى القيامة تلك الليلة فى المنام، ور أى أعالاماً منسوبة لكل قومه ثم رأى علماً نُصب، ونوره يضئ العرصات، قال سَمنون: لمــن


 هذا علم الكحُبين، وأنت لست منهه. قال سَمنون: كيف لا، ويُسمونى سَمنون المُحب، والهُ تعالى هطلع على ضديرى. فسمع هاتفاً يقول: يا سَمنون، كنت من المحبين، لكن مذ مال فلبك إلى الصبية محونا اسمك من جريدة المحبين. فسَنون فى النوم بكى ودعا، وقال إلهىى، إن كانت الصبية قاطعة للطريــق بينى وبيڭك، فارفعها بلطفكا من اليمين، وخذها منى، وانتبه من النوم، فسمع صياحاً وعويالا، فسأل عنها، قالوا: وقعت البنــت مــن طــرن الهــطع، وهاتت. (r)
 العطار فی "تذكرة الأولياء" والعطار رجل جامح الخيال لا يمكن أن يُطمأن إلى أٔوواله إلا بعد أن تتأيد عن طريق اللصادر الأخرى. إلا أننى اعنبر هذه

 القر آن الكريم عشرات المرات لتثشير فى جملتها إلى حب محمود وهو حب اله لعباده وحب العباد الخالص اله، والآخر حب مذموم، وهو حب الشّ الشهوات

 [يوسف: • ب]. ولقد تعلق سَمنون بالنوع الأول من المحبة، وجعل من تلــــك
 حب الدنيا و الثشهوات، باعبتاره باباً لكل دعصية.

 و هبيه من الشه، فهى عنده حال وليست مقام، كما أن هذه المحبة ليست لهـا درجات. أما اللنوع الثانى من الكحبة وهو دحبة الرب لعبده فهى مرفوضـي

 الش لى. فقال: لا تطيق الملائكة يسمعون ذلك، فكيف أنت؟ ثم قال: لقد تكلمت أمس مع الخضر، والملائكة يسمعون كلامى، ويستحسنون فولى، وسمع اللـ

كلامىى، فلم يعب علىّ، ولو عاب سبحانه على" لأخرسنى. (') اذن سَسنون وقف موقف وسط بين الر افضين للمحبة بأفسامها وبـــيـي المعددين لارجات المحبة، فلقد انكرت بعض طوائف المسلمين أنـــهـه يحــبـ الـبـ
( ( ) ابن خيس، مناقب الأبر ار، مصدر سابق، ص پ؟ ؛.

ويحب على الحقيقة، وقالت إن ما ورد فى الشر ع مـا يشير إلى ذلك لا يعدو أن يكون ضرباً من المجاز، وأن الله لا يحب و لا يحب لأن المحبة لها مـــن اللوازم ما لا يليق(') بالجناب الإلهى كالشوق والأنس و المناجاة والمشـــــاهدة وتبادل اللذذ ونحو ذلك دن صفات المخلوقات التى يجب أن يتنزه الله عنها. وأقصى مـا ذهبوا إليه من التأويل هو ان قالوا إن المـــر اد بمحبـــة العبــــ لله طاعته ودو ام خدمته، وإن المقصود بدحبــة الله للعبــد عطفـــه ورحمتـــه. وأصبحت دحبة الحق التى أخبرنا بها، من جملة الصفات السمعية (r)، مثل الو جه واليد والاستو اء، التى لو لم يكن الكتاب و السنة نــاطقين بهــا لكــان وجودها دستحيلا للحق تعالى، من وجهة العقل، فنحن ـأى المتكلمين- نثبتها ونؤمن بها، ولكننا نتو فق فى تصرفها. ومراد هذه الطائفـــة هـــو أنهــــا لا يجيزون هذا اللفظ على اطلاخق للحق تعالى. وكان هناك رأى آخر لبعض الصو فية ترى المحبة من العبد اللى الرب على ثلاثة أقسام(): محبة إنسانية. ودحبة إيمانية. ومحبة ربانية. فأما المحبة الإنسانية على نو عين، الأول: هحبة الجنس للجنس، وتلــك هيــل وتـــوطين للففس، وطلب ذات المحبوب عن طريق المـارسة والملاصـــة. والثــانىى: محبة الجنس لغير الجنس، و هذه تتطلب القرار مع صــفة هــن أوصـــان المحبوب يطمئن إليها ويأنس بها، مثل سماع كلامه أو رؤيته. و هنـــا تمـــر النفس بمر احل للوصول اللى الكمـال فى المحبة. المرحلة الأولــىـى: مرحلـــة ترويض اللفس أو مرحلة الخطو: و فيها يخطو المحب خطـــو تين: الأولـــى: هحاسبة النفس، والأخرى: رعايتها. و المرحلة الثانية: مرحلة الرقى النفسى أو الصعود: وفيها نصعد درجنين: الأولى: مخالفة النفس، والأخرى: إذلالها. والمرحلة الثالثة: مرحلة اللعلو اللفسىى أو مرحلة الإنطلاق: وفيهــا ننطلــق




انطلقوْتين: الأولى: إلغاء إر ادة اللفس، والأخرى: أماتتها عــن مر اداتهــا أو تركها على الأقل. و المعتقدون فى تلك المحبة يؤكدون على فكرتين الأولى: انعام الحق سبحانه على المحب، ورؤية الانعام والاحسان تقتضـــى هحبـــة المنعم و المحسن. و الثانية: وضـع كل الانعام فى محل الحجاب، بسبب غلبـــة المحبة، ويكون طريقهم إلى المنعم من رؤيتهم للمنعم.(') بل عليهم أن ينفوا الوجود عن قلوبهم، بل عن خواطر هم؛ لتمتلمئ كل جوارحهم بذكر الله وحب الله، وجلال الله. إنهم قوم حجبتّه المحبة عها سوى الله فلم يروا فى الكــون
 المحب قد استغرقه جلال محبة الأعظم فلم ير إلا إياه. ولعل أظهر ما كانت تمتاز بـه حياة سَكنون النفسية هـى الاستغر اق، لدرجة أنـه كان لا يشعر بدـــن الا



يضرب بـه فخذه، حتى بان عظم فخذه وساقه وتبدد لحمه. (「)
 الصفة اللفعية، فالمؤمن يحب الله - أى: يطيعه- ليدخل الجنة ويســلم مــنـ النار، و قد رأى الصو فية أن يجردوا الحب دن الصفة اللفعية فيجعلوه خالصاً لذات الله، بغض النظر عن رجاء الثواب، والخوف من العقاب. فمحبة العبد له تعظيم يحل الاسرار فلا يستجيز تعظيم سو اه، ومحبة الله للعبد هو ان يبليه به فلا يصلح لغيره. و هو دعنى قوله تعالىى: "واصطنعتك لنفسى" [طه:ץ؟]. وهعنى لا يصلح لغيره أن لا يكون فيه فضل لمر اقبـــة الأغيــار ومر اعـــاة ( الاحو ال.)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) الهجويرق، كشف المحجوب، مصدز سابق، ص } 001 .
\end{aligned}
$$

هذا القسم من المحبة الالهية ينقسم إلى حب عام، وحب خاص، الحب العام يفسر بامتتال الأمر، وربما كان حباً من دعدن العلم بالآلاء و النعدـــاء، هبنى وجدتك بالعلوم ووجدها من ذا يجدك بلا و جود يظهر . (')، و هذا الحب من المقامات، لأن لكسب العبد فيه مدخلاً؛ والحب الخاص هو دو دب الـــذات الناشئ عن مطالعة الروح وفيه السكرات، وهو اصطناع مــن الله الكـريم لعبده، واصطفاء لـه. هذا الحب الخاص من الأحوال لأنـه محض مو هبة، ليس (「).للكسب فيه مدخل) وسَدنون هر اده أن الله تعالىى قد أخذ حبه بمجامع قلبه حتى حجبه عن شهود خلقه. محبة سَدنون فـى القلب متعلقة بين الـهـة والأنس، فـــى البــــل والمنع، على الإفراد. وبالثالمى أصبحت المحبة هى أول أودية الفناء. () فإن كل من يتصور الفناء عند سَكنون أنه عن شئ يصح بحجاب ذلك الشئ يكون على خطأ، فليس الأمر كأن يفول الآدمى حين يحب شيئاً: اننى بـاق بــــلك، وعندما يكره شيئًاً يقول: أُنىى فان عنه، لأن هذين صفة الطالب، وليس فـــى الفناء دحبة وعداوة، ولا فى البقاء رؤية جمع وتفرقة.(گ) فإن فناء الذات بمعنى محو ها من الوجود وحلول الإلهية محلها، فأمر ينكره سَمنون. يقول القشير ى: "و إذا فيل فنى عن نفسهه وعن الخلق، فنفســـهـ هو جودة والخلق هوجودون، ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق".(ْ) إذن محبة سَكنون تبقى حالاً. أما الامام أبوحامد الغز الـى حاون أن يجد أساســــاً عقليــاً لحب الإنسان لشه فجعل من المحبة له غاية قصوى من الكقامات والـــذروة اللعليا من الدرجات، فما بعد إدر الك المحبة دقام إلا و هو ثمرة دــن ثمار هـــا وتابع من توابعها، فالمحبة هنا بـالتعليم والاكتساب، وليس هبـه أو منحه مــن




(0) القتيرى، الرسالة، مصدر سابق، ص ص7.

اله فهى تأتىى بعد المعرفة، فالإمام لا يتصور محبة إلا بعد دعرفة وإدر الك؛ إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه، ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب جماد،



 و هذه حقيقة فول هؤ لاء الفاسفةَ، وكان يُحَظِّم الز هد جداً ويعتتى به أعظم من اعتتائه بالتوحيد اللىى جاءت به الرسل وهو عبادة الله وحده لا شريك لـــهـ، وترك عبادة ما سواه، فإن هذا التوحيد يتضمن محبة الله وحده. وترك كحبة
 مه الله فإن هذا شرك.


 كل ما هو جميل فى ذاته: محبة من كان بينه وبين المحبوب مناسبة.



 مِيْهُ الأَنْهَارُ". [البقرة: \&

 باتباع السنة وتتمو على الإجابة للفاقة، ثم تمر المحبة على إيثار الحق على

غيره وتلّهج اللسان بذكر ه، وتعلق القلب بشهوده. وهى محبة تظهـر هــــن هطالعة الصفات والنظر فى الآيات والارتياض بالمقامات. ثم دحبة خاطفـــة تقطع العبارة وتدقق الاشارة ولا تتنهى بالنعوت. و هذه المحبة هیى قطب هذا الثشأن و دا دو نها هحاب نادت عليها الألمـــن وادعتهــا الخليةـــة وأو جبتهــا العقول. (') اذن سبب المحبة بالنسبة للعــوام دوام إحســانه و كثـــرة نعمـــه، وبالنسبة للخو اص صفات الله سبحانـه وتعاللى الكاملة وأسمائه الحسنى. فـــإن المحبة الإنسانية على نو عين: دحبة روحانية، ومحبة نفسانية وهــى لعاهــــة


 وأما المحبة الإيمانية: فهى من نتائج نور الإيمان. فمن ازداد من نور الإيمان ازدادت دحبته. وقد اخبر الله تعاللى عن الكحبة الإنسانية والإيمانيــة

 على القلوب وانز عاج هحبة المخالفة عنها واستطابة روح المؤ انسة " أُوْلَيَكَ
 بلزوم دوام ذكر المحبوب عن اللذات، واشتعلت نار المحبة علــى دواعــى الثشهوات فانحسدت هو اد المخالفات وانقطعت هــو اجس التبعـــات.(「) وأهـــا المحبة الربانية، فهى التى صفة الله تعالىى المنعكسة فى در آة قلوب المحبين. عند فوله تعاللى: "يحبهم ويحبو نـه" وعلامة المحبة فى الظاهر دتابعة الرسول صلىى الله عليه وسلم فى ملازمة الفر ائض و مداومة النو افل.

عن قتادة عن أنس قال: قال النبى صلى اله عليه وســلم: "لا يــؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والاه وولده والناس أجمعين".(") وكان يقول
 الدحر اب، ومن كانت عبادته عناء كانت ثمرته ضناء. فإن سَمنون يربط بين المحبة الإلهية والعبادة، وذلك للإشارة إلى الإفراط فى الميل أو المبالغة فى




 والمبادرة والحث على اللير وحسن الالتجاء إلى اله تعالى فى كل كل حال. عن
 القيامة: أين المتحابون بجلالى. اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى".() هكذا إذا أحببت الحق عز وجل وأحبك كفاك شر اللنيا والثهوات واللـــات
 (ب) علاقة المحبة بالمـرفة عند سَنمنون:
قد تكلم الصرفية فى الفرق بين المعرفة والمحبة، فقال قائــل هــــهـه: الكحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بسشاهدة دحبوبه. وقال المحققون: المحبة استهلالك فى لذة، والمعرفة شهود فى حيرة وفناء فى هيباة. (0) وكلـــــــا ازداد
 الشريعة، وللمعرفة غاية أخلاقية، وهى أن تتشبه الانسانية، بأخلاق الش على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) صحيح البخارى، باب حب الرسول من الإيمان، ص } 1 \text { ( } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) القتيرى، الرسالة، مصدر سابق، ص صبا } 1 \text { (1). }
\end{aligned}
$$

قدر الطاقة الانسانية. ولعل أول من تكلم فى المعرفة معروف الكرخـى ت ( Y... داران إحدى قرى دمشق) ت 10 r 10 هــ ومن أقو الله: "لا يز هد فى شهوات هذه ('الدنيا إلا من وضع اله فی قلبه نور اً يشغله دائماً بأمور الآخرة". وقال الجنيد المعرفة معرفتان معرفة تعرف ومعرفة تعريف (†) معنى التعرف أن يعرفهم نفسه ويعرفهم الأشياء به كما قال إبر اهيم عليه السلام (لا أحب الآفلين) [الأنعام:7 7] ومعنى التعريف أن يريهم آثار قدرته فى الآفاق والأنفس ثم يحدث فيهم لطفاً تنلهم الأشياء أن لها صانعاً و هذه معرفة عامة


 تعريف المعرف بها. ومعناه أن المعرفة لم يكن لها سبب غير أن اله تعالـي عرف العارف فعرف بتعريفه. فإن المعرفة على لسان العلماء هو العلم فكل
 و عند هؤلاء القوم المعرفة صفة من عرف الح الحق سبحانـ
 بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه فحظى اله تعالى بجميل إقباله وصدق اله تعالى فى جميع أحو الله وانقطع عنه هو اجس نفسه ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره فإذا صـار من الخلق أجنبياً ومن آفات نفســـه بريـــا وهــنـ
 كل لحظة إليه رجوعه وصار محدثاً من قبل الحق سبحانه بتعزيف أسراره




فيما يجريهه من تصاريف أقداره يسمى عند ذلك عارفاً وتسمى حالتة دعرفة.

فالدُحب عارف دعرفة حقيقية وهى أن الله دوجود واحد أحد لا شريك و لا ند لـه، فمحبته لله صادقة، لأنه يعرف حقيقة دن يحب، فالمحبة و المعرفة وجهان لعملة واحدة، لذلك وصف المشـرك بالجاهــل ووصـــف المــؤمن بالعارف. وتحتبر مدرسة بغداد الصوفية هى التى غلب عليها طابع در اســـة
 تبين لنا أقو اله اهتمامه بلفظين المحبة والمعرفة. ويعتبر سَمنون هو من قدم المحبة على المعرفة، فقال: أصل الطريق إلى الله تعالىى والقاعدة فيه إنما هو المحبة، وغير المحبة بالنسبة إليها هباء دنثوراً. (「) وكان ذو النون المصرى يقدم المحبة على المعرفة أيضاً، فيقول: المحبة أول الطريق إلى الله "بمعنى إنها باب الاخول إلى نهاية الطريق و هو المعرفة بالله ذوقاً وعقال". وكذلك يحيى بن معاذ الرازى جعل المحبة سابقة على المعرفة حين قال: "الدرجات التى يسعى إليها أبناء الآخرة سبع: النوبة ثم الز هد ثم الرضا ثم الخوف ثم الشوق ثم المحبة ثم المعرفة".()
تم نجد بعد ذلك الأكثرون من مشايخ الصو فية يقّمون المعرفة علــى المحبة، وأن شرط المحبة المعرفة. ووجدوا أن هذا الثققيم هنطقى و ملائـــ لطبيعة كل من الحب والمعرفة: إذ لا يمكن أن نتصور أن إنساناً أحب إنساناً أو شيئاً دون أن يكون ڤد رآه أو سمع به على أقل تقدير • والرؤية والســــاع طريقان من طرق المعرفة. فإن القلوب تحب دن تعرفه، وتخافه، وترجوه، وتشتاق إليه، وتلتذ بقربه، وتطمئن إلى ذكره، بحسب معرفتها بصفاته، فإذا ضرب دونها حجاب دعرفة الصفات، والإقرار بها امتتع منها بعد ذلك ما هو

مشزوط بالمعرفة وملزوم لها، إذ وجود اللـلزوم بدون لازمه، والمشــروط بدون شرطه ميتتع.)

العبارة يتضح أن المعرفة عند أبى يزيد سابقة على المحبة وأن الدحبة نتيجة حتمية للمعرفة، وكذلك الشبلى حينما يقول: "قلوب أهل الحق طـــــــئرة إليــهـ
 المحبة فالقلوب طائرة بالمعرفة أو لاً ومستبشرة بالمحبة ثانياً. وربما يكــون هؤ لاء الصو فية قر عوا قديماً فيما قر عوا قول الحسن البصرى: "من عــرف

 من الصوفية المتأخرين كالإمام الغزالىى الذى يقرر فى "إحياء علوم الدين" أنه لا يتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك؛، إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه. والسؤال الذى يهمنا هو : لماذا أصر سَمنون على تقفيم المحبة علــى


 هطلق واحد قد انطوى فيه كل شئ. هذه المعرفة توجب غيبة العبد عن نفسه لاستيلاء ذكر الحق سبحانه عليه فلا يشهـ غير الش عز وجل وهلا يرجع إلى غيره فكما أن العاقل يرجع إلى قلبه وتفكره وتذكره فيها يسنح له من أمر أو
 تعالى لم يكن راجعاً إلى قلبه وكيف يدخل المعنى قلب من لا قلب لـه وفرق

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) د/ محمد مصطفى حلمى، ابن الفارض والحب الإلهى، هرجع سابق، ص ص }
\end{aligned}
$$

بين من عاش بقلبه وبين دن عاش بربه عز وجل. (') فإن جميع الشر حــب الانيا، فإن مُحبها زعم بلسانه أنـه يعبد ربـه، و هو يعبد هو اه، ودنياه بقلبه. () فمن أحب عرف قطعاً الطريق الصحيح إلى الله وهو طريق العبادة. ولقد أوحى الله تعالىى إلى نبيه داود عليه السلام: من رفــض الـــــنيا، وجميع ما فيها، ولم يفكر فی شئ منها، ولم يشخل قلبه بها و لا ذكرها، وفر غ قلبه لذكرى، واختارنى على جميع خلقى، وانقطع إلى عبـــادتى إلا كثـــفت

 كما تمرض الو الدة الثفيقة ولدها، وإن جاع أشبعته، وإن عطش أرويته، فإذا فعلت ذلك به، أعميت نفسه عن الانيا وأهلها، فما شئ أسر إليــه ولا أفـــر لعينيه من النظر إلى، يستعجلنى القدوم علىَّ، وإنى أكــره أن أميتــه؛ لأنــــه هوضـع نظر ىن خلقى. يا داود، أنا حبيب من أحبنى، وجليس هن جالسنى،

ومؤنس من أنس بذكرى، فارفضو الدنيا، وهلموا إلى كرامتى. () بل يصل سَمنون إلى أبعد دن ذلك، فيقول: إن من يقدم المعرفة على المحبة ويدعى أنـه عارف فهو فى قمة الجهل، لأن العبد يخلص فى المحبــة أو لاً، فيعرفه الله أو يسمح له بالمعرفة، فلا يعرفه إلا من تعــرف إليـــه و لا يوحده إلا سن توحد له ولا يؤمن به إلا من لطف له و لا يصفه إلا من تجلى لا لا لا له لسره ولا يخلص لها إلا سن جذبه إليه ومعنى من توحد له أى أراه أنه واحد.

 يقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) الكاذباذى، اللتعرف لمذهب أهل الثتصوف، مصنر سابق، ص ع 9. } 9 .
\end{aligned}
$$

ويقبح من سو الك الفعل عندى و تفعله فيحسن منك ذاكا.
فقال له السائل: اسأللك عن تفسر آية، فتجيبنى ببيت دن النـعر ! فقال له: من أى البلاد أنت؟ فقال: من الجبل فقال: أنت من الذين هم فى النــــاس كالكُرات فى البقل، يا جافى، إن الله تعاللى آلى على نفسه أن لا يودع حكمنة لعجمى القلب، لم أجبك بشعر عجز اً عن البيان؛ لكن أحببت أن أعلمك أن فى
 (1) (1)

الحقيقة الو حيدة المعلو دة هنا عند سَكنون هو ان الله هــو الكحبـوب. والإله المستحق بالعبادة، فإن الإله هو المألوه الذى يستحق أن يؤله ويعبــد، و التألّه والتعبد يتضمن غاية الحب بغاية الذل. فسَمنون دن صــفوة الأكـــة وخيار ها المتبعون للرسول علماً وعملاً، يدعون إلــى النظــر والإســتدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التى بعث الله بها رسوله، وتدبر القر آن ومـا فيه من البيان ويدعون إلى المحبة والإر ادة الثر عية، وهــى محبـــة الله وحده وإر ادة عبادته وحده لا شريك له بما أمر بـه على لسان رسوله فهم لا يعبدون إلا الله ويعبدونه بما شر ع وأمر، ويستمعون ما أحب استماعه و هـــو


 الالثان بدعنى واحد، فلا أول ولا آخر أو دتقـدم ودتـــأخر بــين المحبــة والمعرفة، فتعريفه لكليهما يكاد يتطابق، فالمحبة هیى ميل المحب إلى محبوبه بصفة دائمة و هيامه بـه وجدانياً هو الذى يؤدى إلى مو افقة المحب لمحبوبـه، وطلاعته وإيثاره، بل قد يصل هذا الميل بالمحب فى بعض الأحيان إلــى أن


الكحبوب كلية، فقد سئل سَمنون عن المحبة فقال: "صفاء الـــود، هـــع دوام الذكر".(') وقال يحيى بن معاذ الرازى: "على قدر حبك له يحبك الخلق".(٪) وسئل الجنيد عن المحبة فقال: "دخول صفات المحبوب علــى البـــل دــــن صفات المحب".(؟) أما الحارث المحاسبى فيقول عن المحبة أنها ميلك إلــى
 سر اً وجهر اً ثم علمك بتقصيرك فى حبه". (₹) وكذلك إبر اهيم الرقى نسبة إلى ددينة الرقة على طرف الفرات. فال: "علادة دحبة الله إيثار طاعته ومتابعة
 الأحوال".(־) عموهاً فإن للمحبة وجوه، أحدها: إرادة المحبوب بغير ســكون اللفس، والميل، والهوى، وتمنى القلب، والاستئناس، و لا يجوز تعلق هذا كله بالقديم، ويكون للمخلو قات هع بعضـها البعض، ولأجناس، والله تعاللى دتعال
 يصطفيه، ويوصله إلى درجة كمال الو لاية، ويخصـــهـ بـــأنوا الع الكر امــات.
(V) والثالث: بمعنى الثثاء الجميل على العبد. (V)

فإذا كان حال تعريف المحبة عند غالبية الصوفية هو فناء الانسان عن

 صحت محبته. فإننا نجد مثل هذا يمكن أن يقال فى تعريفات المعرفة. فقــــ حدثنا القشيرى فى رسالته عن المعرفة فقال: "فبشقدار أجنبيته عــن نفســـه

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) السلمى، الطبقات، مصدر سابق، ص ص }
\end{aligned}
$$



تحصل معرفتّه بربه عز وجل ... وللمعرفة أمارات وإثنارات كنها "حصول
 دعرفته ازدادت سكينته".(") ثم يتنسأل القنتيرى: "هل يتأسف العارف عــــى شىئ غير اله عز وجل.. وهل يرى غيره فيتأسف عليه، فبأى عين ينظر إلى
 سوى المحبوب وهو الش؛ فإن المحبة والمعرفة هدفهما واحد هو اله سبحانه وتعالى فقد قال النورى: "المحبة، هتك الأستار وكثڤف الأسرار"، وقال سهل بن عبداله "المعرفة غايتها شيئان: الدهشة والحيرة".(「) وظاهر هنا من كلام القشنيرى وتلك الأقو ال، من مبدأ عام دشترك بين
 من ناحية اخرى، من أوجه الثبه التى تكثف فى وضوح وصر واحة عن أن مبدأ الفناء عن الثهوات والآفات والحواس، وإسقاط العلاقات بين الإنســان وبين نفسه من ناحية، وبينه وبين غيره من ناحية أخرى، بحيــث تنمحـى رسومه، وتتححق هويته فى ذات الشه، كل أولئك وغيره من الـثُـل العليــ،

 الحب، ووصف حال المحب. و هذا يؤدى إلى أن الحب والمعرفة عند صوفية المسلمين الأو ائل وسَنون، حالتان نفسيتان، تصــطبغان بصـبـغة واحــــة
 عليا واحدة، حتى كأن المتحدث بلسان الحال فى إحداهما إنما يعبر عن حقيقة



والأوصان و الموضو ع و الغاية و الطريق فى كــل دــن الحــب و المعرفـــة واحدة.)
إذن الحب الخالص دليل المعرفة الصادقة، و هذا الحب هو حب الله فى نفسه وهو حب لا باعث له إلا المحبوب نفسه وليس فيه حــب للــذكر أى المادى والمحسوس، بل هو حب للمذكور وحده ولو جه ذى الجالل و الإكرام. وفيه نتكثف الحجب حت نتيسر المعاينه، فهو لذلك حب إلهى خالص مجرد من الأغر اضل والأهو اء. () و هذا الحب هو غاية اللصوف لأنه يؤدى إلــىى قذف المعرفة اللور انية فى قلب العارف. و هذه المعرفة الذو قية المباشــرة لا لا تتم إلا على أساس المحبة المتبادلة بين العبد وربه. فيصل العبد بهذا الحــب إلى حال الفناء عن الآلام.
ويعتبر سَمنون والسرى السقطى لـهم الفضل فى ذلك، فيقال أن سمنون والسرى السقطى قد بلغا مقام الأنس بالله إلى حد لو ضرب و جههما بالسيف لما أحس بألمه، فهذا دليل كمال الاستغرق فى حب الله الذى بزيل الإحساس
 فحسب، ولا صبوفياً سن أصحاب الأذو اق والمو اجيد فحسب، و إنما كان كذلك صاحب مذهب فى المعرفة الحقة عنده هى التتى تتخذ هوضو عها الأسمى من الذات الإلهية، كها كانت المحبة الصـادقة هى التتى تتخذ غايتها القصوى من دشاهدة الحقيقة العليا، بحيث يقيم الرب قلب العبد بين ضياء معرفته، ويذيقة طعم دحبته.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) القنيرى، الرسالة، مصدر سابق، صّبڭ٪. }
\end{aligned}
$$

وفى النهاية تأتى الخانمة التى تحتوى على أهم النتائج التى توصل إليهـــا الباحث حول موضوع "سَمَنون المُحب". فلقت عاش سمنون ببغداد أيام كانت تموج بالنقيضين، البذخ والتــر ون من جهة، ومن الجهة الأخرى الز هد والتظتفف. وكانت بغداد آنذاك عـــامرة برجال التصوف من أمثال الجنيد والسرى السقطى وأبى أحمد القلانسىى. وقد صحب سَسنون كل من السقطى و القلانسى ومحمد بن على القصـاب، وكانوا جميعاً من جلة مشايخ بغداد وأكابر صوفيتها ونىا لكن أفوال وأحوال سمنون فى المحبة، جعلته يختص من دونهم بلقب المحب.
و هذه المحبة عند سَنون لم تتخذ أسماء مختلفة وفقاً لدرجات العطليــة
 بعيدة كل البعد عن الجوانب الحسية؛ فهزه اللحبة كانت وليس قبلها فبل، فهى ستكون وليس بعدها بعد؛ فهى منز هة عن الاخول فى فيود الزمان و المكان، لها القبلية الهطلة عن كل شئ، والبعدية المطلقة عن كل شئ. إنها فى الأزل اللى هو عنده الحضرة الائمة المحيطة بالأزمنة كلها إحاطة واحــدة؛ فــلا ماضى و لا حال استقبال له.
المحبة والمعرفة عند سَمنون لا يتمان بالمجهود بقـر ما يتمان بالفضل
 والتى هیى للحب بمثابة مركز للعاطفة والثـعور وللمعرفة بمثابة دحل للكثف
 الحواس الظاهرة، ولا عقلا يعتمد على الدليل والبر هان، إنـه القلب "مَنْ أتـَــى

المحبة الإلمية هى سر الحياة وجوهر ها عند سَمنون: وذلك السر هو
إنكار الذات وفناء الدحب فى الكحبوب، إذ لا يعرف الله المعرفة الحقة، ولا يحب الحب الحقيقى، وفى النفس أدنى شعور بذاتها وبالعالم الـحــيط بهـــا ويسمى ذلك بفناء الفناء والتى تطورت على يد "الجنيد" بعد ذلـــك وســـيت بنظرية وحدة الشهود. فلم يبدأ الطريق عند سَمنون بفناء العبد عن صفاته ثم

فناء العبد عن نفسه وصفاته وبقائه بصفات الحق، و إنما بدأ الطريــق مــن منتهاه وهى أهم مراحل الطريق عند سَمنون ويستتبع ذلك فناؤه عن شـــهـو فنائه باستهلاكه فى وجود الحق. أى تغيب صور رة سَمنون ورسمه. فالٍ يبقى له صورة ولا رسم، ثم يغيب شهوده أيضاً، فلا يبقى له شهود، ويصير الحّ الحّ هو الذى يشاهد نفسه بنفسه كما كان الأمز قبل إيجاد المكونات، وحق.يتنه أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. نظرية المحبة الإلهية عند سمنون تمتل التصوف السنى فـــى أبهــى صور هوأرق معانيه، فمحبة سمنون لم تكن محبة حلول واتحاد، لم ولن تعبر عن فناء وجود اللسوى، وهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثم غير اله. فكلنا اليوم نرى ظاهر براق خداع على طــرف اللهـــن محبـــة

 الظاهر وفى الباطن تسويف وبطالة وحقد وغل وكراهية، فــأين المحبــةه! الكحبة عند سَمنون هى تطابق بين الظاهر والباطن، السر والعلن، فينظــر
 السامع والواعى؛ ويتكلم كأنه بمثابة اللسان لا المتكلم، إنه يا سادة عزف علا علا الدنيا فغمر قلبه نور المحبة الإلهية، فكان ما غاب منه بمنزلة ما يشاهده.

## قائمـة المصادر والمراجع:

أولاً: قائمـة المصادر و المر اجع بـالثغة العربية :
ا.ابن الجوز ع، صفة الصفوة، تحفيق، خالد مصطفى طرطوس، دار الكتاب

$$
\text { العربى، بيروت، Y Y + } 1 \text {. }
$$

Y.ابن الملقن، طبقات الأولياء، تحفيق د/ نور الدين شريبة، دكتبة الخانجى،

$$
\text { القاهرة، } 9 \text { (م. }
$$

ז.ابن تيمية، النبوات، دار الكتب العلمية، بيروت، 910 ام.
 أديب الجادر، مركز زيدان للتراث والتاريخ، طا، الإمـارات، 7 •• .
ه.ابن كثير، البداية والنهاية، جـا ا، تحقيق حسان عبدالمنان، بيت الأفكار
الدولية، بيروت، ؟ . . 「م.
7.أبو العلا عفيفى، التصوف الثورة الروحية فى الإسالم، الهيئة المصــرية

V.أبو بكر الرازى، منارات السائرين ومقامات الطائرين، تحقيق د/ ســعيد عبدالفتاح، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 999 ام. ^.أبونعيم الأصفهانى، حلية الأولياء، تحفيق د/ عبداسله المنشاوى وآخرون، جـا، مكتبة الإيمان، طا، المنصورة، V . .
q.أيمن حدى، قاموس المصطلحات الصوفى، دار فباء، القاهرة، . . . . - (البخار ع، الصحيح، ترقيم د/ محد فؤاد عبدالباقى، راجعـــه د/ أحهــــ دحدد دعوض، مكتبة فياض للطباعة والنشر، المنصررة، د.ت. Iالالبغدادى، تاريخ بغداد، تحقيق د/ بشار عواد دعــروف، دار الغــرب
الإسلامى، طا، بيروت، r + بr.

ץ (التفتازانى، ددخل اللى التصوف الاسلاهى، دار النقافة للنشر و التوزيع،
طّ، القاهرة، د.ت.

§ ا .جامى، نفحات الأنس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ت. 0 ا .حسن دحمد الثرقاوى، ألفاظ الصوفية ودعانيها، دار المعرفة الجامعية،
طץ، الاسكندرية، د.ت.

7 17 .زكريا إبر اهيم، مشكلة الحب، مكتبة دصر، القاهرة، د.ت. ز. JV

$$
\text { القاهرة، Y } 1 \text { + Y. }
$$



$$
\text { العلمية، طץ، بيروت، } 9 \text { 9 ام. }
$$

 - - 110
 والتوزيع، طا، القاهرة، • + + Y
וץ.الطوسى، اللمع، ضبطه وصححه، كامل مصطفى الهنداوى، دار الكتب
العلمية، بيروت، د.ت.
ץr.عبدالقادر الجيلانى، الفتح الربانى و الفيض الرحمانى، دطبعــة البـــبى
الحلبى، كصر، د.ت.

ץץ.الغز الى، إحياء علوم الدين، جـه (ا، دار الكتاب الحديث، طا، القاهرة،
. . .

اليمنى عبدالعزيز، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 7 • . . 7 .
Y Y.القشير ى، الرسالة، مكتبة و مطبعة محمد على صبيح، القاهرة، د.ت. 7Y.الفشيرى، لطائف الإشارات، المجلد الأول، تحفيق/السيد عبدالغنى زايد، دار الغد الجديد، طا، القاهرة، د.ت.
VV.الكالاباذى، التعرف لمذهب أهل التصوف، تحفيق أرثر جون أربــرى، الناشر مكتبة الخانجى، طّ، القاهرة، ؛99 ام.
＾．．．

 الجامعية، طץ، الاسكندرية، ．．．．．．．
－．．محمد مصطفى حمى، ابن الفارض و الحب الإلهى، دار المعارف، ط٪، القاهرة، د．ت．
 عبدالباقى، دار الكتب العلمية، طا، بيروت، 990 ام．
 الكيئة العامة للكتاب، القاهرة، V ．．．
rr．المناوى، الكو اكب الدرية، تحقيق د／محمد أديب الجادر ، دار صــادر ، بيروت، د．ت．
 د／بديع جمعه، المجلس الأعلى للالقافة، القاهرة، V ．．Y．م．
Or．الهروق، دنازل السائرين، دار الكتب العلمية، بيروت، 9 9 ام．
〒ץ ．يوسف زيدان، الطريق الصوفى، دار الجيل، طا، بيروت،（991م． ．rV ．يوسف زيدان، شعراء الصو فية المجهولون، دار الجيل، طّ، بيـروت،
．م1997

## سابعاً

أصول اللغة


[^0]:    ( () السلمى، الطبقات، مصدر سابق، ص ص٪.

