## MAODE VAYMM ANDNTA

> 112 GHOBARY BONAB, Bagher MINER, Maureen \& Rob. 18 17007 PROCTOR, Marie-Therese. Attachment to God in Islamic spirituality. Joumal of Miuslim Mental Health, 7 ii (2013) pp. 77-104. Compared with theories about Christian attachment to God.

22 Hazian 2015

170057 RÂBITA
KADİR TAŞPINAR, Tasavvufta mürsid rabitasi, Rize Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2010

28 Arialin 2016

Tasavvuf ve tarikatlarda rabıta. YÜCEL, Yavuz. Yüksek Lisans. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kay-эri, 1993. 73 s., 67 ref. Danışman:Doç.Dr.Hasan Şahin. Dili:Tr.

$$
\begin{aligned}
& 208104988 \\
&
\end{aligned}
$$

$\frac{\text { Qabrtanam }}{}$

$$
01 / \quad 1+p \quad 297-211
$$

$$
A L U \cdot R
$$

## R月a17 <br> 1096463 b <br> ADIRI (Ibrāñ 甘ilmi al-).  - alexandrie, had̃nat an-nast wa-t-tibe a,

1962.- In-so ( 24 cE ), 72 p . (ACq. $1634 \mathrm{BO} \mathrm{o}^{2} \mathrm{~g}$. 1613 (2)
ah et-tarize. ad . e

 ir: sl-kutuh al-qayyime. 2.) Soufiswe. Dévotion.Dévotion. Soffisme.

$$
\begin{aligned}
& \text { impam-1 Rabbani }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النغيسه و. صنوان : تربمة الامام الرباني [ الــهرندي] }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 4 \text { y Man Hy }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { yly - }
\end{aligned}
$$

Tystrim． Thinhand Moychlus

Ics Éditions Isis Istanbul
ics Editions Isis，Istanbul <br> \title{
NAQS配BNDES <br> \title{
NAQS配BNDES mystinue musulman <br> Historical Developments and Present Situation of a Muslim Mystical Order
}

Actes de la Table Ronde de Sèvres Proceedings of the Scivres Round Table
C Institut Français d＇Eludes Anatolicnnes，Istanbul et
－

Publić par
ISIS YAYIMCILIK Lid
Scmsibcy Sok． $\mathrm{n}^{\circ}$ 10／2， 81210 Bcylcrbcyi，Istanbul

ISBN ：2－906053－12－0
publiés par l＇Institut Français d＇Études Anatoliennes d＇Istanbul


1990

## Butrus ABU－MANNEH KHALWA AND RĀBITA IN THE KHĀLIDI SUBORDER

## THE KHĀLIDIYYA

A striking fact about shaikh Diya＇al－Din Khalid al－Shahrazuri was his success to establish a suborder of the Naqshbandi－Mujaddidi order after his name －the Khälidiyya ${ }^{1}$ ．None of the other sufi shaikhs of Ottoman lands who，like him，travelled to India in the early 19th century and sought initiation into the same order by the same preceptor had done，or succeeded to do the same ${ }^{2}$ ．By what virtue had shaikh Khalid done so？There is no conclusive answer in Khalidi literature for this question．However it is stated that his preceptor in Delli Shah Gherature for Ghulām＇Ali（shaikh Abdullah al－Dihlawi）had bestowed upon him Khilafa famma mullaqa，i．c．full and absolute successorship，while other deputies were granted khilafa mutlaqa or khilafa Amma without the adjective full．This Khalidi claim finds support from an independent source．M．Murad al－Manzilawi who belonged to a rival branch of the Mujaddidiyya that was active in Hijaz in
the last few decades of the ninetecnth century＇ wrote that Shah Ghulam＇Ali had the last few decades of the nineteonth century＇wrote that Shah Ghulām＇Ali had

1 On shaikh Khalid and the Khalidi suborder sec：A．II．Hourani，＂Sufism and Modem Islam： Maulana Khalid and the Naqshbandi Order＂，in Idem，The Emergence of the Modern Middle EasI （London，1981）pp．75－89 ；Damid Algar，＂The Naqshbandi Order：A Preliminary Survey of its History and Significancc＂in Studia Islamica，vol．XLIV（1976）pp．123－152，see especially PP． 147 ff．；Halkawt Ilakim，Conffŕrie des Nagshbandi au Kurdistan ou XIX ${ }^{2}$ siccle，山l̀se de doctorat de $3^{\circ}$ cycle．Paris IV，1983，presentec sous la direction de J．P．Chamay à Iniversite de Paris－Sorbonne， in Die Well Des Islam，vol． 22 （1982／4）pp，1－36．
2 For Nagshbandi shaikhs from the Outoman lands who were also initiated by Shah Ghulàm＇Ali of Delhi see＇Abdulmajid al－Khani，al－－Hadä＇iq al－Wardiyya fi IIaqä＇iq ajilla＇al－Naqshbandiyya（Cairo，A． H．1308），pp．218， 221 （herenficr al－Mada＂iq al－Wardiyya）．
${ }^{3}$ Ibn Sulaimnn，M．，al－！ladiqa al－Nadiypa fi Xdab al－Tariqa al－Naqshbandiyya ual－bahja al－Khalidiyya， printed on the margin of Uthman Ibn Sanad al－Waili，Asfa al－Mawdrid min Sitsal Ahwal al－Imam Khalid（Cairo，A．H．1313）sec p． 8 （hereafter al－Hadiqa al－Nadtyya）；scc also al Haidari，1orahin
al－Majd al－Talid fi Mandqib al－Shaikh
4 al－Iladáliq al．Wardiyya，pp． 219 ff ．
${ }_{5}^{4}$ al－Hadäilq al．Wardiyya，pp． 219 ff.
${ }^{5}$ Manzilawi was originally of a township near Qazãn in the Volga basin in Russia hence he is known sometimes by al－Qzzänl．IIe lived in Mecea in the last decades of the 19th ecentury，where he translated into Arabic Sirrindi＇s Maktübät and Kashifi＇s Rashahat＇Min al－llayat He also wrote an the margin of the Rashahäl In Mecea，A．11． 1307 （hereaficr Dhail al－Rashahät）．

-1917-812.7


طارـ الإيمـان:





 الآفاق قد يكون بالإرادة طريقأ لمعرفة الله تعالى، وبالقصد والنية عبادة له.

والأصل في ذلك عند الصوفية توله عزوجل : وفي أنفسهم حتى يتبين فم أنه الحقّ أو لم يكف بربك ألم أنه على كل شئ شهيد

إنني - رشيد رضا ــ تد وجدت أثر الرابطة والتوجه في نفسي : رأيت



 (1) واححكم فيها بسلطان)

وخالاصة رأيه في الرابطة والتوجه أنها ليسا بن عبادات الإسلام لانه لبس
 يجعله| عبادة مشروعة في ذاتها؛ لذلك فإن أئمة الصوفية يعتبرونها من وسائلّ معرفة النفس (r) .

وقد كان لهذه الفتوى الوقع الـدسن عند نقتُبندية سنغانورة وغيرها من




مؤسهسة الرسرالة
طإـر الإيما6

ويصف رشيد رضا تجربته الشخصية في هذا المجال فيقول : (وقد رأينا أثر


 السن والقدر يصوم الأيام الفاضلة؛ ويقوم طائفة من انليلي؛ لا يجيء الثلث الأخير منه إلا ونستيقظ ونحن رقود في حجره ببجانب حجرته، على صوت تكبيره

وقراءته وبكائه



( و ) الرابطة

لقد اعتمدت الطريقة النتُتبندية على إلزام مريديها باللرابطة التي تكون في
 من إطاعة لأوامر الثينـخ المرشد







 يتخيله بقربه، يراقب أدبه وحضور قلبه في الذكر، مع الاعتقاد بأنه يتوجه في



# 121005052001 

فارسى معمولاً حرن شرط يا تيد شرط „ا(اكُر" بيوند دهنده: مقدم و







 منفصله ادات عنادر) [

 الa اصغر دادبه


ر/بطه، رابط بر وزن فاعل ثلاثى مجرد از ربط. در لغت بـــ

 معانى برمى آيد كه رابطه بر علاقد و و اتصال ميان دو جيز دلالت مى كند. رإطه مؤنث رابط است است.








 تضيه خالى از رابطه نمى نـاشد و تعبير از آن بـ (السـت)" و (ابوَده) و

 هدجو (منت خداى را عزّوجل كد طاعتش موجب قربت است و بـد

رابطه، هؤنث رابط به معنى يِيوند و بستگى و نيزّ به معنى






مىشود: رابطه در قضاياى حمليه، رابطه در تضاياى شر شرطيه:








 رابطه وجود ندارد ـ اين كونه قضيهها دو جـينى ينى يا ثنائى است، مثل (اللهُ قادرّ).
رابطه در تضيههاى حمليه به زمانى و غير زير زمانى تقسيمـيم












 حرف شرط، در تضيههاى متصله. رابطه بـ شمار مى آيد. در زبان

## Tarîkatta



# ve <br> Nakşibendilik 

## Ferit AYDIN

| Turkye Dlyanet Vukf Islam Araşurmalan Merkezi Kutiphanesi |  |
| :---: | :---: |
| Dem. No: | 88807 |
| Tas. No: | $\begin{array}{r} 39725 \\ 210.7 \\ \hline \end{array}$ |

SÜLEYMANIYE VAKFI YAYINLARI İstanbul-2000

## KURAN VE SÜNNET IŞIGINDA

# RABITA TEVESSÜL 

Hazırlayanlar:
Dilaver SELVI Enbiya YILDIRIM
Kemal YILDIZ Ömer YILDIZ

| Türkiye Diyanet Vakfi <br> Islâm Arastumaları Merkezi <br> Kütüphanesi |  |
| :---: | :---: |
| Demirbas No: | 29649 |
| Tasnif No: | 297.7 <br> SEL.K |

1994
istenbul

## الرابطة النقشبندية

## أثرها في تزكية النغوس وأقوال العلماء فيها



تأليف
عبد الرحيم الشيتخ محمد مـصوم الخزنوي
147

Novizenerziehung und der Scheichverehrung durchgesetzt hat. Ausstrahlungen auf andere Orden und Parallelentwicklungen bei diesen können wir gegebenenfalls nur kurz streifen.
Um den nicht speziell vorgebildeten Leser nicht zu verwirren, sei angemerkt, daß die Form naqsbandiyya (und ähnliches) zwei Bedeutungen hat, eine pluralische und eine singularische, und daher auch von mir im Deutschen bald als Plural, bald als Singular behandelt wird. In der Mehrzahl steht Naqšbandiyya für as-sāda an-naqşbandiyya „die Herren Naqšbandī", in der Einzahl für at-tā̈ifa/tarīqa an-naq̧̌bandiyya "der Naqšbandīorden". Wenn Saiyid Athar Abbas Rizvi in seiner History of Sufism in India, New Delhi repr. 1983-86, Naqshbandiyya auch als Einzahl (becoming a Naqshbandiyya u.a.) braucht, so muß das als Kürzel für a Naqshbandiyya dervish aufgefaßt werden. Die Franzosen schreiben oft umgekehrt den Plural ohne $s$ in les şeyh nakşbendî contemporains. Das alles hat nichts ausschließlich mit den Naqšbandiyya zu tun, sondern gilt auch bei anderen vergleichbaren Namen.
In der Umschrift konnte ich nicht ganz konsequent sein. Ich weiß zum Beispiel nicht, wann man im Persischen vom arabischen Harawī zu Hirawi überging. Das postvokalische $d$ (statt $d$ ) habe ich, gleichsam in historischer Schreibung, bis spät beibehalten, obwohl es in Mittelasien schon um 600/1200 in der Aussprache erhärtet war. Die alten Mağhülvokale $\bar{e}$ und $\bar{o}$ habe ich dem Osten zuliebe weiterleben lassen (Tabrēzī u.a..). Für die auch sonst allenthalben entstandenen Schwankungen und Unregelmäßigkeiten bitte ich um Verständnis und Nachsicht.

## Fritz Meier <br> ZWEI ABHANDLUNGEN ÜBER DIE NAQSEBANOIYYA, StuHgart-1994, s.23-60 <br> DN: 2869804 EkiM 1996

## 2. TTarīq-i rābiṭa

## Der Scheich als Geliebter

Die Naqšbandiyya wird als eine Fortsetzung und Erneuerung der alten Linie der sogenannten brwägagän „Herren" betrachtet, als deren Hauptvertreter 'Abdulhāliq-i Guğduwānī/Guğdawānī gilt, dessen Todesdatum zwischen 575/1179 und 617/1220 schwankt ${ }^{1}$ und dessen Gentilicium in verschiedenen Aussprachevarianten erscheint. Der Ort, nahe Buḥărā gelegen, heißt bei Yäqūt Guğduwān, bei Sam‘ānī, Ibn al-Atīir, Suyụ̣̄̆ Guğdawān, bei Zayn ul-ābidīn-i S̄īrwān̄̄: Bustān us-siyāba, lith. Teheran 1315, 404, Giǧdiwān, in seinen Hadā̀iq us-siyāba, Teheran 1348/1969, 343, Giğdawān; Ma'ṣūm'alī Šāh: Țaräàiq ul-baqā̀iq, lith. Teheran 1319/1901, 3, 324, rekapituliert Yāqūt (Marāsid al-ititilā̃) und Bustān us-siyāba. In der türkischen Übersetzung von Hwäğa-i Naqšbands Vita Anīs ut-t:ālibīn wa 'uddat $u s-$ sālikīn des Ṣalāḥ b. Mubārak-i Buhāāī² lautet das Gentilicium Gocdu-

[^0]
## FERIT AYDIN

Kuşaklar boyu Nakşi Tarikatının liderliğini yapmış olan bir ailenin çocuğu olarak 1945'de Muş'ta dünyaya geldi. «Güneydoğunnun Şeyh'ul-Hazin (Hazinoğulları) adıyla ünlü bir şeyh ailesinden gelen ve "beşik şeyhi" sayılan AYDIN, yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra aile geleneğine uyarak 1968 yılında özel tasavuff terbiyesi aldı ve Şeyhlik makamına getirildi.
Gördüğü klasik medrese eğitimi yanında, modern sistemle yaptígı çalışmalarive uzun yıllara mal olan iş ve öğrenim gezileriyle geniş bir ufuk kazanan yazar, mistisizmin müslüman inancı üzerindeki etkileriyle müslümanların çöküşũ arasında bir takım ilişkiler bulunabileceği kuşkusundan hareket ederek derin araştırmalar yaptı. Gerek Hz. Hasan (ra)'in soyundan geldiği için "şerif" ünvanına sahip olduğu hanedânının, gerekse tüm şeyh ve seyyitlerin çevresinde gördüğü gerçekleri Islam'In ölçuleriyle sorgulama intiyact inisseiti. $1975^{\prime \prime}$ èn téri tarikattaki râbla konusunu, hem inanış hem de uygulama açısından incelemeye başladı. işte Ferit AYDIN, yillarca süren bu arayış ve emeklerin sonucu olarak tarikattaki råbita düğümünü bu kitapla çözümlemiş oldu.

## TARİKATTA RÂBITA <br> ve Nakşibendîlik



## ekin

Fevzipaspa Cad. 115 / 2
34250 Fatih-ISTANBUL
Tel: 6354038
Fax: 5216042

## İnsanî Bir İnsiyak Olarak Râbita

## Rifat OKUDAN

Dr., Süleyman Demirel Ü. İlâhiyat Fakültesi

## Ozet

Râbita, insanî bir olgu olan benimseme, benzeme ve özdeşleşme ameliyesinin, dinin fert ve toplum hayatında gereği gibi yaşanabilmesi için kullanulmasından ibarettir. Her meslek ve sanatta, o mesleği seçenler için örnek alınan ustalar ve sanatkarlar bulunduğu gibi, dini hayatt yaşayabilmek ve dindar insan yetiştirebilmek için de ömek olan üstadlar olması tabiidir. Hayran olduğumuz kimseleri taklit etmek ve ister istemez onlara benzemeyi istemek, insan tabiatınn bir gereğidir. İnsanlar, kendilerinin en ütopik hülyasının imajı olan ideal kişi ile neredeyse her an birlikte olurlar. Bedenen ondan uzak oldukları hâlde kendilerini yakın hisseder ve onunla gönülden bir bağ kurarlar; özdeşleşmek isterler. Taklidin ileri derecesi olan özdeşleşme (: aynîleşme), benimseme ile başlar ve zamanla alişkanlık hâline gelir. İşte râbıta, karakter transferi ve şahsiyet yansımasını sağlamak üzere kişileri gerek madden ve gerekse manen salih ve arifferle sohbet ve beraberliğe sevk etmekten ibarettir. "Ey iman edenler, Allah'tan korkarak sakının ve sadıklarla beraber olun!" mealindeki âyet-i kerimede, ilâhî-zâtî sıfatlarla müşahade makamına ulaşmış bir kâmil mürşide kalp bağlayıp, huzurunda ve giyabında o zâtın sûretini hayalinde muhafaza etmek demek olan râbita emredilmiştir. Harise hadisinde de, Allah'in Harise'nin kalbini nurlandırdığı belirtilmiş ve o nurun müşahadesi için onun zahiri sûretine bakılması emredilmiştir. Tasavvufta da, müntesib, mürşidine ittibasını tamamlamak için onun sûretini kalbinin en derinlerine kadar indirir. Bu durum sevgiyi, sevgi de ittibayı elde etmeyi sağlar. Her mü'min için maksat Allah, matlub da O'nun rizasidır. Zikredilen râbita O'na ulaşmaya vesilelerden biridir. Sevgiyle sürdürülmesi gereken râbita fena fi's-seyh olmaya iletir. Bundan sonra Peygamber'in râbitasiyla fena firr-Rasul olunca artik müridin râbıtası, tebessümünden sükûtuna, davranışlarından düşüncesine kadar her şeyini Hakk'ın huzurunda bulunduğu inanç ve şuuru ile düzenlemesidir. Böylece maksadına uiaşmış, matlubuna kavuşmuş olur.

İnsanın yaradılş gayesi Allah'a kulluk etmesidir. Bütün insanlık, O'nun kulu olmak hasebiyle bu teklifin muhatabidır. Gayesi, insanların Allah'ın rızasını ka-


## Was heisst batm?

Neben der rābita des einzelnen gibt es in der Naqšbandiyya eine gemeinschaftliche rābiṭa der örtlichen Naqšbandīgemeinde. Sie ist in eine gottesdienstliche Versammlung der Mitglieder eingebettet, die als batm-i bwäğagān/arab. batm al-b(u/a)wäğgakān ${ }^{1}$ bezeichnet wird. Unter batm, auch batma oder bitma, versteht man ursprünglich die Durchnahme (Durchrezitierung) eines heiligen Buches, wie des Korans, einer Haditssammlung (etwa des Buhărī) oder einer Sammlung von Segenssprüchen über den Propheten (wie etwa der Daläáil al-bayrāt des Ğazūlī). Man verspricht sich dabei das Erlebnis einer Erbauung oder eine Belohnung im Diesseits oder Jenseits. Ein Frommer Zakariyyā b. Yahyā n-Nāqid (gest. $285 / 898$ ) aus Bagdad glaubte, sich mit 4000 Korandurchrezitierungen ein Paradiesmädchen für nach dem Tod ergattern zu können. ${ }^{2}$ Bei batm „Beschließung" ist aber nicht immer an die ganze Durchlesung, sondern häufig nur an die Lesung eines Teilstückes gedacht, dem dann an andern Tagen weitere Teilstücke des vorgenommenen Textes folgen sollen oder können, was aber auch unterbleiben kann. Hatm hat dann etwa den Sinn von „Pensum" einer vorgenommenen oder möglichen Durchlesung. Im Persischen kann man zum Beispiel Sure 2 oder 3 oder 36 batm kardan. ${ }^{3}$ Schon die Rezitation von Sure 1 (fātibabwān̄i) kann im Persischen als batm bezeichnet werden. ${ }^{4}$ Also könnte schon die zwiefache siebenmalige Wiederholung der ersten Sure, die im batm-i bwağgagān üblich ist, der

1 Nach einem wäfir-Gedicht des Hälid sprach man, wie im Persischen, so auch im Arabischen das w nicht aus, sondern sagte blăgagān oder bẳgakān. Sāhibibāda: Nūr al-bidăya,
 den batm der bwắgagān durchführen willst".
2 Târîb Bagdād 8, 462, 6-8.
3 Risala-i Şabibiyya 86, 1-2; 87, 15.
4 Dihhudā: Luğatnäma, s.v. ḩatm.

Veranstaltung den Namen gegeben haben. Es werden darin aber viele Male auch noch Sure 94 und Sure 112 wiederholt und am Schluß beliebige Koranrezitationen freigegeben, so daß auch dies auf die Namengebung eingewirkt haben könnte. Da es aber weiter auch ein batm-i tablil gibt, also eine Durchnahme von soundso viel Wiederholungen des Glaubensbekenntnisses, es gibt keinen Gott außer Gott, und bei der hier in Rede stehenden Versammlung auch Litaneien gesprochen werden, könnte die Bezeichnung batm auch auf diese Bestandteile oder vielleicht sogar auf die gesamte Liturgie zurückzuführen sein. Man hat in der Naqšbandiyya selber nicht immer gewußt und scheint es auch heute nicht sicher zu wissen, warum die Versammlung so heißt. Hamid Algar, dessen Auffassung wegen seiner Mitgliedschaft als naqšbandisch zu gelten hat, übersetzt batm mit „Rezitation ${ }^{{ }^{1}}$ I und begründet die Verwendung dieses Wortes für die Naqšbandīversammlung mit dem Glauben, daß schon ein Teil des Korans dessen ganzes Wesen enthalte ${ }^{2}$ - batm also als Durchrezitation des Korans, hier auf einzelne seiner Teile bezogen, die ihn vertreten. Andere wollen batm als „Abschluß" verstehen und behaupten, mit diesen Litaneien (adkär) habe ursprünglich der Scheich die Versammlung der Novizen abgeschlossen, bevor er sich empfahl und sie sich selber überließ, die Zeremonie sollte eigentlich batm maglis al-máäyib „Abschluß der Versammlung der Scheiche" heißen ${ }^{3}$ - eine offensichtlich schiefe Erklärung, die sich mit dem Einsatz eines angeblich ausgefallenen Begriffs (mağlis) mühşam über Wasser zu halten sucht. Noch unbefriedigender und abseitiger ist eine Deutung Ṣāhibzādas. Gestützt auf eine Mitteilung Ismāī1 Haqqis (gest. 1127/1715) in seinem Korankommentar, daß Sure 1 die Pforten der Wunschziele im Diesseits und die Pforten des Paradieses im Jenseits öffne ${ }^{4}$, behauptet Ṣăhïbzāda, der batm heiße so, weil er von Sure 1 sowohl eingeleitet als auch beschlossen werde. ${ }^{5}$

[^1]
[^0]:    1 Das Datum 575/1179 oder 585/1189 wird beispielsweise von Hvācezāde Ahmed Hilmi: Hadīkat üL-evliyā, (silsilet-i meşāibl-i naksibendiyye), Istanbul 1318, 17, das Datum 617/1220 von Hamid Algar: The Naqsbbandī Order: a preliminary survey of its bistory and significance, Studia Islamica 44, 1976, 132, und A Brief History of the Naqshbandī Order, in Naqshbandis, Istanbul-Paris 1990, 9, gutgeheißen. Vgl. hiernach S. 25, Anm. 2.
    2 Qudsizya, ed. Țähirī, muqaddama 74-75. Iqbāl gibt in seiner Ausgabe der Qudsiyya 107 als Verfasser des Anīs ult-talibīn einen Yūsufi Ḥāfizīi-i Buhārī an, der mit Ḥusām uddīn Hwăğa Yūsuffi Hāfiz-i Buhārī identisch sein wird, den Ahmad-i Munzawī in seinem Fibristi nusbabăy-i battī-i fârsī, Bd. 2, 1, S. 1055, unter den Verfassern von vier Schriften mit dem Titel $A n \bar{z} s$ uttatalibīn aufzählt. Die vier Verfasser sind dieser Yūsuf,
     ohne daß die Beziehungen der Verfasser und ihrer Bücher zueinander beschrieben würden. Der Titel von Pārsās Buch heißt dort (wohl fälschlich) Anīs ut-talibin wa-uddat uttatibinn (sic). Es zerfalle in 4 Teile und umfasse 2600 Verse. Auf Munzawi beruft sich Galil-i Misgarnižād: Šarb-i Fusüs ul-bikam-i Hwäga Mubammad-i Parsä, Teheran 1366, pišguftār, hīğdah, mit Anm. 49. Einige weitere Handschriften von Pārsās Anīs ut tālibīn zählt Halkawt Hakim: La Confrérie des Naqsbbandis au Kurdistan au xar siecle, Thèse de doctorat de $3^{e}$ cycle, Paris 1983, 295, No 20, auf. Stéphane Ruspoli: Notice sur les manuscrits naqsbbandī du*Fonds Molé», in Naqsbbandis 58, unterscheidet eine lange

[^1]:    1 Some notes on the Naqsbbandit tariqat in Bosnia, WI NS 13, 1971, 184.
    2 Some notes on the Naqsbbandi taríat in Bosnia, WI NS 13, 1971, 184, Anm. 1.
    3 Sa'āda abadiyya 17-18. Tanwīт al-qulüb 520, 11-13.
    
    5 Nūr al-bidäya 68, pu.-69, 2.

