

الـريَّاض


# أصصل هذا الكُتئاب، رسالة علمية، تُقدمت بها الباحئة ، <br> لنيل درجة الماجستير إلى جامعة الملك سعودد. 

## جميع الحقوق محفوظة

مr... - ـ هr

## 

* المملكة العربية السعودية ـ الرياض ـ ط طريق الحجاز
 عOWT11 فاكس
 ATE•7... * KKEMK \& Privt V V


 فهريـة مكتبة /للـك فهد الوطنية أثناء النشر

الشلالي ، هدى ناصر محمد
آراء الكلابية العقدية وأثرها في ألا شعرية في خوء عتيدة أهل السنة
والجماعة.. الرياض.
ر.....
999•-・イ-119-7 : ردمك

( فرقة إسلامية ) أ العنوان
r./R.r

Yي • ديوي

$$
\begin{aligned}
& \text { رقم الإيداع : r-r. }
\end{aligned}
$$



مقدمـة

إن إلحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللّ من شرور أنفسنا
 وأشهـد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريـك لـه، وأشهـد أن محمــا


وقــال تعالــىي:


رَرِيبَا

 وبعد لقد أكرم الشه عباده المسلمين بأن أنزل عليهم دين الإسلام م، وأتمه


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.V1_V. سورة الأحزالب، الآية، (Y) }
\end{aligned}
$$




لذا فالواجب على المسلم التمسك بهذا الدين والرجيع إليا إليه في كل أمر وبالأخص أمور العقيدة التي لا مجال فيها للرأي أو الاجتهاد.
ومع ذلك وجدت فرق تعتمد على العقل في العقيدة كالمعتزلة، وفرق تعتمد على العقل ثم النقل كالأشاعرة .
ولبيان أسلاف الأشاعرة الذين هم الكلابية وأثر هم على الأشاعرة قمت بعمل هذا البحث.

أممية الموضوع: نال هذا الموضوع أهميته من عدة نواحي :
1 ـ إن الككلابية فرقة لم يتسن لها الاشتهار كغير ها من الفرق علماً أن لها دوراً كبيراً في الفكر الإسلامي ذلك أنها دافعت عن العقيدة الإسلامية ضد المعتقدات المنخرفة الدخيلة عليها ولكن على قواعد كلامية علا علية الامية الأمر
 النقل الذي لا يعارض العقل .
 العقلي الكلامي لم يسبقها في هذه الأقوال أحدى، فكان الحان جدير أن أن تـنـي
 لمعرفة مسائل الاعتقاد عندهم والأمور التي أحدثوها ـ الـوا

[^0]Y ـ نتج عن ظهور هذه المدرسة أن تأثر بها من أتى بعدها كالأشعرية فكان لا بد من معرفة آثارها الاعتقادية في المذهب الأشعري الما ₹ ـ معرفة موقف السلف من الأمور التي خالف فيها الكلابية.

## منهج البحث:

هو اتباع المنهج الاستقرائي التحليلي وجمع المادة العلمية من الكتب
الخاصة بذلك، مع الالتزام بالموضوعية .

وقد اشتملت خطة البحث بعد المقدمة على تمهيد. وقد كان بعنوان:
المدخل إلى علم الكلام واشتمل على تعريفه وبيان أسماء هذا ولدا العلم وأهم
 وعصر الخلفاء الراشدين ثم في العصر الأموي والعصر العباسي. موضحة عوامل نشأة علم الكلام مع سرد أقوال من استحسن الخوض في علم الكلام ومن ذم ذلك من العلماء .
وأما الفصل الأول : فهو عبارة عن عرض تاريخي وترجمة للأعلام مبتدأة
بأهم أعلام الكلابية، حيث كان:

ـ المبحث الأول : لعبد الهَ بن كلابـ
ـ المبحث الثاني : للحارث المحاسبي
ـ المبحث الثالث: لأبي العباس القار الانسي
ـ المبحث الرابع : لأبي علي الثقفي
ـ المبحث الخامس : لأبي بكر الصبغي.
والهدف من هذه التراجم هو معرفة الشخصية عن قرب ومعرفة الحالة الـة التاريخية التي كانت تعيشها لمعرفة الدافع لظهور هذه الشّ الشخصيات وتميزها ها عن غيرها وقد صادفت في هذه المباحث صعوبة قلة المراجع عنهم فهي عبارة عن

 للبغدادي، أو متفرقة في فتاوى ابن تيمية وغيره هـ الم أما الفصل الثاني: فهو بعنوان أهم آراء الكلابية في الصفات. ويعّا ويعتبر هذا

 مع ملاحظة صعوبة الرجوع إلى مصادر الكلابية الأساسية حيث لم لم يكن لها كـا كتب



 وإما في كتب ابن تيمية الذي نقل أقوالهم مغصلة . وقد اشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث هي :
 والصفات العلا والفرق بينهما موضحة كذلك العا العلاقة بين الصفات والذات وات
 الفعلية الاختيارية، وفي الصفات الخبرية عند الكابلابية .

 ويلاحظ في هذا المبحث كثرة الرجوع إلى أقوال شيخ الإسلام ابلمن تيمية مكع
 استفاض في عرض أقوالهم وكذلك في الرد عليهم أكثر ممن قبله، كذلك الـك اعتمد عليه في الرد معظم من أتى بعده .

الفصل الثالك: وهو بعنوان أهم آراء الكلابية في القضاء والقدر وهذا الفصل والذي يليه لم يحملا آراء كثيرة عن الكلابية لأن معظم آرائهم كانت حول الصفات وأحكامها كما ذكرت، وتد الد اشتمل هذا الفـر الفصل على خمسة مباحث :

ـ المبحث الأول: وهو عن نشأة القول في القدر في الإسلام مع بيان مراتب القدر عند أهل المنة . المن
 ـ المبحث الثالث: وهو حول مسائل تتعلق بالقدر بشكا بـلـ عام
 لتوضيح هذه المسائل وأقوال الفرق فيها فجاء بشكل عرض تاريخي لهذه
 ـ المبحث الرابع : كان حول أثر الآراء الكلابية عند الأشاعرة. ـ المبحث الخامس: هو بيان موقف السلف من الآراء الكالابية في مسائل القضاء والقدر .

أما الفصل الرابع : فهو بعنوان آراء الكلابية في مساثل الإيمان وفيه أربعة

ـ المبحث الأول : كان عن بداية ظهور الخلاف في مسمى الإيمان وأسبابه . ـ المبحث الثاني : ويشتمل على خمسنة مسان اليائل هي : ـ تعريف الإيمان وحقيقته.
ـ ـدخول الأعمال في مسمى الإيمان . ــ الاستثناء في الإيمان.
ـحكم إيمان المقلد. ـ حكم مرتكب الكبيرة.

ـ المبحث الثالث : أثر هذه الآراء عند الأشاعرة .
ـ المبحث الرابع : موقف السلف من آراء الكلابية في مسائل الإيمان . ثم الخاتمة التي فيها عرض لأهم نتائج البحث . تم المراجع والفهارس . ولا يسعني في ختام هذا البحث إلا أن أشكر الهَ عزّ وجل على ما يسّر لي وأعانني على إتمامه .
كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الملك سعود التي أتاحت لي هذه


 كما أتقدم بالشكر الني ليس له حدود لأعز إنسان في الوجود والئي والتي لم
 كما أشكر كل من ساعدني بالدعم الفكري أو الإرشادي أو الدعاء من
 كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة والذين تفضلوا مناقشة هذا البحث وبيان الملاحظات الواردة فيه. فشكز الل للجميع سعيهم وأجزل لهم الأجر والمثوبة، والحمد له رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## 1

## الملخل إلى علم الكلام

عند دراسة نشأة علم الكلام وتاريخ ظهوره، لا بد في البداية أن نبرز
 من عو امل تسببت في وجوده .

تعريف علم الكلام :
لعلم الكالام تعاريف متعددة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 1 ـ تعريف الفارابي (1): (أنه ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال
 Y ـ ت تعريف الغزالي (r): اعلم الكلام مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحر استها
 الفلاسفة صاحب نظرية النبوة المبتدعة، وكتاب المدينة الفاضلة، في ترجمته. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان، جـ r ، ص • • . . .
 مكتبة الأنجلو .
(Y) الغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي ولد بمدينة طوس سنة • 0 § هـ، تولى الثدريس في نظامية بغداد، نال شهرة عالية توفي سنة 0.0 هـ ـ =

عن تشويش أهل البدعة، فقد ألقى اله تعالى إلى عباده على لسان رسوله

 بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها، فأنشأ اله طائفة المتَكلمين، ، المّا وحرك دواعيهم لنصرة السنة، بكلام مرتب يكشف تلبيسات أهل ألما البدعة (المحدثة، على خلاف السنة المأثورة، فمنه نشأ علم الكلام وأهلها) (1)「 ـ تعريف البيضاوي (r): اععلم يقتدر معه على إبثات العقائد الدينية، بإيراد الحجج عليهاودفع الشبه عنها)| (r)
ع ـ تعريف الإيجي (£) : ا(علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه، والمراد بالعقائد ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل، ، والدينية المنسوبة إلى دين محمد عليه السلام|"(0) ${ }^{(0)}$
=


 شيراز وتبريز ولي تضاء شيراز توني سنة

(Y) الطوالع لليضاوي، ص ع، نقلَّ عن كتاب دراسات في العقيدة الإسلامية للدكتور




$$
\text { الشافعية للسبكي، جـ } 7 \text { ، ص } 191 \text {. }
$$

(0) المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي، صن ل، بدون رقم طبعة أو تاريخ، عالم الكتب، بيروت.

0 ـ تعريف الئنتازاني (1) : (إنه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتيب من (أدلتها اليقينية)(

7 ـ تعريف ابن خلدون(r): (اعلم يتضمن الحجج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية؛ والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقاد عن مذهب اليلفـلين، , أهل السنة)|(E)

V ـ ـ تعريف طاش كبرى زادة : (اهو علم يقتلد به على إثبات العقائل الدينينة،

 المعلـوم من حيث ما يتعلق به من إبنات العقائــد الدينية المنسيوبة إلى
 يقام عليه البرهــان العقلي وهذا التسليـم هو معنى التديـن اللائق بحال
المكلفين)|" (0).
 (1) VIY
للز ركلي، جـ ^، ص س ا ـ .

19^9 1 1 ، عالم الكتب بيروت

 ومكتبة المدرسة، لبنان .
(0) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، طاش كبرى زادة الشارة، صص 10• تحتيق كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور، بدون رقم الطبعة أو التاريخ، دار الكتب الحديثة.

1 ـ ـ تعريف التهانوي : (اعلم الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية، على الغير بإيراد الحجج، ودفع الشّبه، وفي اختيار إثبات الثيات العقائد على

 مصدر العقائد الأول هو الوحي
 صفات وما يجوز أن يوصف به، وما يجب أن ينفى عنه ونه وعن الرسل، وما وما يجب أن يكونوا عليه، وما يجوز أن ينسب إليهم وما يمتنع أن يلحق . ${ }^{(r)}{ }^{1 / 4}$

من التعاريف السابقة نلاحظ بعض الأمور :
1 ـ أن علم الكلام ظهر مدافعاً ومحافظاً على عقيدة أهل السنة في مواجهة أهلما أهل البدعة وهذا يظهر في تعريف الغزالي Y Y أن هذا العلم يدور بحثئه في المحيط الاعتقادي دون العملي r ـ ـ أن لهذا العلم وظيفتين :
أ إ إثبات العقائد الدينية بالأدلة العظلية . بـ ـرد الشبه الواردة على هذه العقائد بالأدلة العقلية .
₹ ـ أن هذا العلم يعتمد على الأدلة العقلية، وهذا يظهر من تعريف ابن خلــدون.
 علم الككلام، تحقيق د. لطفي عبد البديع ود. عبد المنعم حسنين، تاريخ الطبع r| 197 م، المؤسسة المصرية للتأليف.
(Y) رسالة التوحيد الشيخ محمد عبده، نقلاً عن كتاب دراسات في العقيدة الإسلامية، أ. د. شوتي إبراهيم علي عبد الشا ص ص 1^، طـ 1910 م، دار الهدى .

ه ـ أن تعاريف المتكلمين لعلم الكلام لم تكن متفقة من كل وجه، وإن كان الجميع متفقاً على أن علم الكالام يعتمد على النظر العقلي في أمور العقائد الدينية

7 ـ أنه قد يرجع اختلاف المتكلمين في تعاريغهم لاختلافهم هل علم الكلام يثبت العقائد الدينية بالبراهين العقلية ويدافع عنها؟ أم هو يدفع الشبه عنها والما وا
 العقائد الإيمانية ثابتة بالشرع، وإنما يفهمها العقل عن الشرع ثم يوجد الئلها لها الأدلة النظرية أو هي ثابتة بالعقل أي أن النصوص الدينة الدية قررت العقائد

الدينية بأدلتها العقلية(1) .
أسماء هذا العلم:
1 ـ من أقدم أسمائه عند المتقدمين هو ما أسماه الإمام أبو حنيفة يرحمه اله (الفقه الأكبر) .

Y Y أما أشهر أسمائه فهو (اعلم الكلام"، وهناك عدة أسباب للتسمية بهذا الاسم
منها:
أ ـ إن أهم مسألة فيه هي كلام الهّ عزّ وجل والبحث فيها .
ب - إن المتكلمين يسمون فصول مباحثهم بالعنوان التالي: الكلام في . .
جـ ـ إنه يعتمد على الكلام والجدل في المناظرات على العقائد وليس فيه

> عمل .

د - إنه سمى علم الكلام مقابل لعلم المنطق الذي يوضح الحجة في (1) انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، الشيخ مصطفى عبد الرزاق، ص \& الطبع 1977 م، مكتبة النهضة المصرية.

## الفلسفة وعلم الكلام يوضح الحجة في أصول الدين .

r ـ علم أصول الدين : أي العلم الذي يبحث في أصول العقيدة، وهذا الاسم يعتمد على تقسيم الشرع إلى أصول وفروع، وقد الد سمى بعض منهم كتبهم
 (أصول الدين")، والفخر الرازي(r) في كتابه هالأربعين في أصول الدين الدين") . (1) الأثمبري هِو أبو الحسبن علي بن إسماعيل بن أبي البشر إسحاق بن سالم ويصل نسبه












 الأخبار والآيات وغيرها، توفي سنة

 فخخر الدين الرازي هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحين الحسين بن علي تيمي القيبلة
 ضياء الدين فقيه وخطيب في الري. كان فخر الدين مفسراً متكلماً نقهياً فيلسوفاًَ

ع - علم النظر والاستدلال : وسمى بذلك لأنه يعتمد عليهما في مباحثّه، وهو يموم على التأمل والبظر أي الفكر في الأنشياء.
ه ـ علم التوحيد، أو علم التوحيد والصفات: وسمي بذلك لأن أنشهر مباحثه

إثبات أو تعطيل أو تأويل(1) .

أهم موضوعات علم الكلام:
تلدور أبحاث علم الككلام بشكل عام حول نـلاث مات مجالات أساسية وهي : الإلهيات، النبوات، النسمعيات
ومن هنا فإن أشهر مباحثه أركان الإيمان الستة، خاصة الإيمان بالهّ وصفاته، وأفعاله، ومسألة الككام الإلهي وحقيقته، ويبحث في في رؤية الشان



 ويبحث في الإمامة كذلك يبحث في الطبيعة والكيمياء من حيث تناوله للجوهر
= أصول الدين، أساس التقديس، اعتقاد فرق المسلمين المين والمشركين ومحصصل أفكار







والعرض والجزء الذي لا يتجزأ، والطفرة والكمون.
كذلك له بحوث في جوانب عقلية خُلقية كالبحث في الخير والشر والاستطاعة والاختيار، والتحسين والتتبيح العقليين والإجماع والقياس، إلى غير ذلك من المباحث(1) .

ظهور الفرق ونشأة وتطور علم الكلام: أولاً : في عصر الرسول

أكمل الله عزّ وجل دينه الإسلام، وجعله خاتم الشّرائع وأكملها، قالٍ
 وجعل سبحانه وتعالى ذلك الدين حجة على الناس ولم يكلهم إلى عقولهم فقط لمعرفة الدين بل جعل الحجة في إرسال الرسل، قالى تعالى

 بتفهم القرآن العظيم الذي ملك عليهم مشاعرهم وأسال عبر اتهمه، فانكبوا على فهمه وتدبر معانيه والعمل به وبسنة الرسول

ولم يكن هناك ما يشُلهـمـ من الخلافات العقلية والجدل اللفظي خاصة وأن الر سول ونَّ





$$
\text { (Y) سورة النساء، الآية الآية } 170 \text {. }
$$

بينهم أي خلاف حول العقيدة، يقول ابن القيم(1) يرحمه اله: : (اقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام ولكن بحمد الشا لم يتنازعوا في مسـألـة واحـدة مـن مسـائل الأسمـاء والصفـات، بـل تلقوهـا بـالقبول والتسليم||( ${ }^{\left({ }^{(1)}\right.}$

فكان اتحادهم حول مصدري هذا الدين القرآن والسنة ولم يتفرقوا متبعين بذلك أوامر الدين التي تنهى عن التفرق والتشيع، وكان القرآن والسنة مصدر استدلالهم واستنباطاتهم وإليه مرجعهم.

ولم تظهر أي بوادر للتفرق أو نشّوء طرق كلامية في هذا العصر .
ثانياً: في عصر الخلفاء الراشدين (1 الهـ - \& ع هـ) :

 الخلافات زالت، وعاش الصحابة والمسلمون كما كانوا عليه في عهد الرسول عنه أدت إلى قتله، ثم ظهر النزاع بين الصحابة مرة أخرى على الخلافة ولكا ولكنه عسكري حيث قامت معرفة صفين عام بr هـ بين علي بن أبي طالب (1) ابن القيم الجوزية هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الز بلمي، أبو عبد الله



 . 1710
(Y) أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم الجوزية، جـ ال، ص 00، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، طـ 1 ، 1YVE هـ، مطبعة السعادة القاهرة.



 وأخرجوا أقوالأ تميزهم عن غيرهم .

وفي عصرهم هذا بدأ ظهور التفكير العقلي المستقل ينتشر بين بعض
 البداية مسائل مئل مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه عند الله، ثم مسألة الإيمان والكفر وحقيقة كل منهما ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه .

وأخذت كل فرقة منهم تذكر آراءها وتحاول أن تجعل له أصلاُ من القرآن لذلك أخذوا في تأويل الآيات القرآنية التي تخالف مذهبهم .
(1) الخوارج فرقة خرجت على علي رضي النّ عنه لرفضهم التحكيم في معر كة صفين،




 للأُنعري، جـ ال، صن 17 ـ ـ والفرق بين الفرق للبغدادي، ص 9 ع ـ ـ والملل والنحل
للثهرستاني، جـ ا، ص ع٪1.
(r) المرجئة: هم الذين أرجؤوا العمل عن الإيمان، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب،


 .1rq

وعلى هذا تكون نشأة علم الكلام بعد معركة صفين ولكنه على شكل جدال ولم يكن علماً مستقلاً في البداية . ثالثاً: في العصر الأموي (1؟ هـــ
 الدمشقي(ث)، وقد أخذ معبد هذه الفكرة عن رجن رجل نصراني أسلم ثـم

 وأخذ غيلان عن معبد)(I)
ثم أتى الجعد بن درهم(0) وهو أول المتكلمين في الصفات وأعلن نفيها، (1) القدرية: هم الذين أنكروا القدر، فقالوا: إن الأمر أنف، ولم يسبق به قدر ولا علم ثم خلفهم من أثبت العلم مع نفس المعتقد وهم المعتزلة . انظر الفرق بين الفرق للبغدادي، ص ر
(Y)
 (Y)


رواه اللالكائئي برتم:
في الإبانة، جـ Y، ص ع ! . .
(o) الجعد بن درهم: مولى سويد بن غفلة، أصله من خرسان سكن دمشّق، وهو مؤدب





وتتلمذ على يديه جهم بن صفوان(1) الذي أوجد عدة أفكار تبنتها عدة فرق،

 مقالة الجهمية إليه)|(r)

ثم بعد ذلك في هذا العصر وفي البصرة ظهر بداية الاعتزال بواسطة
 القاضي عبد الجبار (7): (إنن التسمية بالاعتزال مدح، للآيات التي في القرآن ،
(1) الجهم بن صفوان هو أبو محرز الراسبي السمرقندي، ظهر في ترمذ وهو رأس

 إ
(Y) ابن تيمية هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمئقي



السنة النوية وغيرها. انظر فوات الوفيات، جـ ا، ص ro.

محمد قاسم وابنه .
(اولى بن عطاء المخزومي البصري النزال أبو حذيفة ولد بالمدينة عام •1 هـ تـلمذ

 جـ \&، ص ص
عمرو بن عبيد: أبو عثمان البصري من أو أوائل المعتزلة وكبارهم توني سنـي

(القاضي عبد الجبار: هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني أبو المسين،=

وأن السبب في التسمية بهذا الاسم هو اعتزال عمرو حلقة الحسن لوحشة لحقته من قتادة، فقال قتادة: أصبح عمرو معتزلياً، وقد قيل لما كثر الخوارج
 وابتدأ علم الكلام على يد بعض رجال المعتزلة الأوائل من أمثال واصل وكا والي
 مسألة القدر، ومسألة الإرادة والاختيار، وهل الإنسان مجبور أو مختار إلى غير ذلك من المسائل .
وقد صنف واصل بن عطاء عدة كتب كلامية، ككتاب المنزلة بين المنزلتين، ففي هذا العصر بدأ التصنيف والتدوين لعلم الكلام لكن لمن الم يصل
 شيوع الكلام كان بأيدي المعتزلة والقدرية في حدود المائة من الهجرة)|(Y) .
رابعاً : في العصر العباسي (YY هـ ــ YOY هـ) :

اهتم خلفاء العباسيين بالجانب الديني ونشر الإسلام، وكان لهم تدخل في المسائل الدينية، واهتموا كذلك بالجانب العلمي، فاتسم هذا العصر بالثيا بالثورة
 حيث كانت بدايتها في عهد المنصور צז| المـ هـ وبلغت ذروتها في عهد المأمون . 191
=


 مراجعة د. أحمد الأهواني، المؤسسة المصرية العانيا


 الديانات الأخرى فاستفادوا من ذلك في نشر الإسلام على الألما ولما معتمدين على العقل ومستخدمين الأدلة المنطقية والأفكار الفلسفية .

 والعرض وغيرهما وكان أول من مزج علم الكيلى الكلام بالفلسفة هو العلاف" (1) . تم

 التي تتوقف عليها أدلتهم وآلفوا في ذلك كتب كثيرة .
وقد استحسن الأشعري الخوض في علم الكلام فألف رسالة أسماها "(رسالة استحسان الخوض في علم الكلام"، رادآ بذلك علم من ينكر الـور هذا العلم.
 فيه كتباً كثيرة، وانتشر المذهب الأشعري في العالم الإسلامي إلى الوقت الحاضر .

عوامل ننسأة علم الكلام :
اختلف المفكرون في مصدر ظهور علم الكلام هل كان دان داخلياً، أم
 فيقول: ا"والحقيقة فإن سبب نشوء الجدل الديني في الجار الإسلام كان ولا يزال
(1) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الهُ بن مكحول العبدي المعروف بالعلاف،



موضع نقاش كبير بين الباحثين من مستشرقين ومسلمين، أترى كان السبب داخلياً وبدافع من تعاليم الإسلام ذاته، ونتيجة للتطور الاجتمتماعي ونين والسياسي للجماعة الإسلامية نفسها، أم كان الدافع لذلك الكا والآّراء الفلسفية التي وجدها المسلمون غئد أهل البلاد المفتوحة؟"(1) ، وهنا سوف أنقل عنه بعض الآراء لبعض المؤرخين والكتّاب وإن كان ينقص بعضها الدليل (Y):
 هورتن، مكدونالد، رسوتيمان أن مسألة القضاء والقدر والصفات الإلهية
 المتكلمين أمثال القُديس يوحنا الدمشقي، وتيا وتلميذه تيودر أبو قرة، وإلى هذا

 الأصول ببعض مسائل الديانات غير الإسلامية، وبما نقل معها معا منا من تعليالات


 الإسلامية نفسها، لذا فإن مجرى التطور العقيدي في الإسلام مبدؤن وألان أصيل
 المسائل، ولمّ تلعب دوراً كبيراً في خلقها وإيجادها وها (r)

(Y) لذلك ليس شرطاً أن تكون كل الآراء صحيحة .


وقد أتى كل فريق بما يؤيد قوله، فمن قال أن سبب ظهوره الأساسي




 لاختلاف العلماء حولها (1)

ومن أنكر أن علم الكلام إسلامي المنشأ (r) علل ذلك بأنه بدأ بمخالفَة
 بسبب عوامل سلبية أي انحسار عن موجة المدر المد الإسلامي الأولى في في ألصو الدين وفروعه ونظمه وأخلاقياته، ورجوعاً عن النموذج المثالي الذي الني حققه
 من أصل إسلامي صحيح، بل بدأت بمخالفة الأصول المدعمة بالأدلة والأمثلة
 آيات محكمات وأخر متشابهات تحمل في طياتها الأمر بعدم اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة فجاء البعض ليضرب كتاب اله تعالى بعضه بيعض ، وكا قد أمر بعدم الكلام في القدر ومخالفة المخالفين . . . وإذن فهي لا لا تدل على الئى النضج العقلي أو التفكير الحر كما تصور ذلك بعض درا ذلك من قبيل الخطأ الشائع الذي يردده كثير من الباحثين والعكس تماماً
(1) انظر ، أحالة التفكير الإسلامي في علم الكلام، د. عبد الفتاح أحمد الفاوي، ص
rir طـ
(Y) مثل د. مصطفى حلمي صاحب كتاب منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين

صحيح|"(1)، ثم يعطى لذلك مثالاَ فيقول: (اولنبحث في عقيدة أقرب الفرق إلى
 اللغة العربية فزعموا أن الإيمان لغة هو التصديق، والتصديق إنما يكون بالقن القنب واللسان أو بالقلب فقط فالأعمال عندهم حسب هذا الفهم المنحرف ليست من من

 النقصان وعصيانآ للأوامر وانشقاقاع عن الجماعة||(r)

كذلك نجد من يقول أن مصدر نشأة علم الكلام كانت بتضافر العوامل الداخلية والخارجية، وهذا ما يذهب إليه كثير من المفكرين(!) ،

وقد يتبع هذا الخلاف الخلاف في مسألة الخوض في علم الكلام فمن
 وأنه من قبيل فروض الكفاية، وقد يرجع هذا الخلاف إلى الحملة التين التي قام بها


 كذلك ينسب إليه أنه قال: الا يفلح صاحب الككلام إلا وفي قلبه دغل" "ثم يضيف قائلً ـ عبد الرحمن البدوي -: اووكان أبو




الحسن الأشعري من أوائل الذين ردوا على دعوى الحنابلة في ذم علم الكلام

(استحسان الخوض في علم الكالام"(1)
وقد تضمنت هذه الرسالة الردود على من نهى عن علم الكلام.
وقد استدل من استحسن الخوض في علم الكالام بما يلي :
1 ـ بيان شرف هذا العلم من وجهين :
أ _ أن التفقه والعبادة له بأن يعلم العبد ربه الصانع المتعالي بما له من صفات الكمال ويعلم أركان عبادته وشروط طاعته خير له وأنفع من

أن يجمع العلم الكثير بلا إتقانه لما هو المهـم من دينه (r)
بب-بيان فضل العلم المثّمر للعمل من العلم بالدين وأصوله وفروعه المتعلقة بأحكام العبادات وهو متو قف على العلم بأصول الدين فـلم



Y ـ الرد على من أشاع أنه لو جاز البحث والخوض في علم الكلام لدخل فيه الصحابة كما دنحلوا في البحث في الفروع الأحكامية فقالوا: إن حـا حال

 للملايين، 'بيروت.
(Y) انظر إشارات المرام سن عبارات الإمام تأليف العلامة كمالل الدين أحمد البياضي


الباببي الحلبي وأولاده بمصر .
(r) سورة الزمر، الآية 9 ه
( ) إشارات المرام للبياضي، ص آرا

عدم دخولهم فيه لعـدم الاحتياج حيث لم يستمر في زمنهم البدع والأهواء، وأنه لما ظهر في أواسط عصرهمم، أوائل أهل الأهواء من
 الساطعة وبينوا العقائد الحقة بالبراهين مثال ذلك أمير المؤمنين علي رضي

وحاجهم فيه(")
r ـ أنه عند الابتلاء بمن يطعن في العقيدة من أهل البدع والأهواء ويستحل في ذلك اللدماء فلا يسع أن نعلم ألبراهين اليقينية وأن لا نذا نلا


انظر إشارأت المرام للبياضي، ص بr.






 بعض كتبه من ذلك : الجويني إمام الحرمين للدكتورة فوقيه محمود وإمام الحر مير مين حياته وعصره لعبد العظيم الديب وغيرها الحا (r) الحليمي هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الـيم البخاري المر جاني أبو عبد الله ولد سنة كتبه المنهاج في شعب الإيمان توفي سنة ب•ع عهـ هـ. انظر في ترجمته الأعلام، جـ بـ، ص ص صH

(7)

وما روي عن الإمام أبي حنيفة(V) رحمه الله من نهي ابنه حماد عن
المناظرة في الكالم فإنما كان عن المناظرة بطريقة التخطئة والإلزام(م)
(1) البيهقي هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى أبو بكر البيهقي يعتبر من أعلام الأشاعرة من كتبه: السنن الكبرى، مناقب الشافعي، الأسماء والصنات، ون الصن الاعتقاد، الجامع لشعب الإيمان وغيرها، توفي سنة

 (Y) الغزالي سبقت الترجمة له . ( الشافعية ولد عام OOV هـ من كتبه: فتع العزيز في شرح الو جيز . والتدوين في ذكر
 (£) النووي هو يحيـى بن شرف بن مري النووي الشافعي أبو زكريا محيي اللين ولد سنة ابپ هـ من أعلام الفقه والحديث من كتبه: المنهاج في شرح صحيح مسلم. تهذيب الأسماء واللغات، توفي سنة IVY هـ. انظر في ترجمته مفتاح السعادة لطاش
كبرى زادة، جـ ا ، ص ^هـ .
(0) ابن عساكر هو أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر ولد سنة 99६ هـ

 (7) انظر إشارات المرام للبياضي، ص همـ (أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي أحد الأئمة الأربعة ولد سنة




وكذا ما روي عن الشافعي(") عن نهيه عن هذا العلم قال البيهقي : (إنما أراد به كلام أهل الأهواء كحفص (r) الفرد وأمثاله(r)

ع ـ أن في بيان هذا العلم (علم الكلام) بيان للحق وبذلك لا يميل القلّب إلى غير الحق وهذا فيه مسائل منها :

أ ـ مععرفة أهل الحق في العقيدة وموالاتهم وذلك بسبب معرفة الحق وهو متوقف على البحث والنظر .
ب ـ وجوب بيان مذهب أهل السنة ليعرف أهلها ورد مذاهب المخالفين
ليتجنب عنها كل أحد (8) .

ه ـ أن ما تمسك به الناهون من الأحاديث الناهية عن التفكير في صفات


 وحدانيته تعالى بالإيمان بها، والاحتجاج عليه بالحججج العقلية والنقلية بشهادته تعالى بنصب الدلائل التكوينية كما فسره الجمهور، فدل الالئلى على
(1) الشافني هو محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي أبو عبد الشّ أحد الألمة الأربعة ولد

£•Y هـ. انظر في ترجمته الأعلام، جـ I، ص דY.
(Y) هو أبو يحيى أو أبو عمر حغص الفرد متكلم صاحب ابتدلاع في مسائلر الصفات



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر إشارات المرام للبياضي، ص کبا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة [آل عمران، الآية } 1 \text { ] ]. } \tag{0}
\end{align*}
$$

فضل علم أصول الدين الباحث عن أحوال الصانع والموجب للففكر - ${ }^{(1)}$

7 ـ أن ذم السلف رحمهم الله تعالى كالنخعي والشُعبي وعطاء ومكحول وغيرهم للكلام ومنعهم عن الخوض فيه محمول على كلام الما المخالفين


 الككلام في الأعراض والأجسام فمقالات الفلاسفة عليك بالألئر، وطرّاريقة السلف، وإيالك وكل مخدثة. لا مطلق الكاملام الشامل كلام المام أهل السنة



 دلائلها في التصانيف لم يزيدوا على ما في الكتاب من الإلم الإشارات إلى الى ذلك
 المنكرين أكثر من أن تحصى فكيف يقال أن النبي
 V
 دون الخاصة لللائل الموجبة للنظر (r)
(1) انظر إشارات المرام للبياضي، ص (Y) انظر إشارات المرام للبياضي، ص صو (Y) انظر إشارات المرام للبياضي، ص ^\& .

هذا بالإضافة إلى ما أورده أبو الحسن الأشعري في رسالته استحسان


من ثلالثة أوجه هي باختصار :
 فيه فاجعلوه مبتدعا ضالاً، فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة ضلالاًا إذا تكلمتم في شيء لم يتكلم فيه النبي Y ـ أن يقال لهم أن النبي وَ والعرض والحركة والسكون والطفرة وأن لم يتكلم في كل واحد من ذلك كلاماً معيناً وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابة غير أن هذه


مفصلة.
r ـ ـ شيئاً غير أنها لم تحدث في أيامه فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيها وإن كانـ إن

أصولها موجودة في القرآن والسنة .
 مخلوق أو هو مخلوق فلم قلتم أنه غير مخلوق؟ فإن قالوا: قاله بعض الصح الصح
 يكون مبتدعاً ضالاً إذ قال ما لم يقله الرسول ولْ

 فيها ولا تقولوا فيها شيئاً، ولا قال : خل وكفر من قال بخلقه أو من قال بنفي خلقه. ويقال لهم: ولِمَ لم تسكتوا عمن قال بخلق القرآن، ولم كفرتموه، ولم

يرد عن النبي





 يسكت أولثك عن هذه المقالة ولم يقلها رسول الها
 ذلك ولم يتكلم فيه النبي من الكالام في الحادثة ليعلم الجاهل حكمها قيل لهم : هذا الذي ألما أردناه منكمم، فلم منعتم الكلام؟ فأنتم إن شئتم تكلمتم حتى إذا انتطعتم قلتم نهينا عن الكلام، وإن شئتم قلدتم من كان قبلكم بلا حجة ولا بيان ونا وهذه شهوة وتحكم" (1)
أما الذين نهواعن الخوض في علم الكلام فقد استدلوا بما يلي :

 استدلوا كذلك بأقوال الفقهاء والعلماء من النهي عن الخوض العلم ومن ذلك: قول الإمام أبي حنيفة ير حمه الها عندما سئل : ما تا تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال : (مقالات
(1) رسالة استحسان الخوض في علم الكلام للأثعري نقلاَ عن كتاب مذاهب الإسلاميين



الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدئة فإنها بدعة|(1) وقد قال عن عمرو بن عبيد: العن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس
الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام"(T).

تركنا ما نحن عليه إذاً لا نزال في طلب الدين|(r).

وقد سئل الإمام الأوزاعي عن الخوض في الكلام فقال عنه : (اججتنب
 إلى غير ذلك من أقوال أئمة الإسلام ${ }^{\text {إم }}$.
r - يرى علماء السلف أن علم الكلام بمسائله واصطلاحاته وأبحائه يعد من
 أنه مضنة الفتنة بسبب استخدام المصطلاماحات الكالامية التي لم يأت بها الكتاب والسنة، كذلك ما تؤدي هذه المصطلحات إليه منا من منات منازعات وخصومات لعدم الاتفاق على مدلولاتها، وتركيباتها، وبهذا ظهرت الفـن الفرقة بين المسلمين(7) .
r ـ أن أهل الكلام عظموا دور العقل وجعلوه حاكماً على الكتاب والسنة،
(1) كتاب صون المنطن والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي، ص • ج، تعليق د.
علي سامي النشار، دار الكتب العلمية، لبنان.







وردوا كل ما خالفه من المعاني (1). إلى غير ذلك من الأدلة التي استدلوا بهاعلى النهي عن هذا العلم.

هذا وقد رد علماء الحديث على من استحسن الخوض في علم الكلام
بقولهم:
(إن السلف (r) مع ذمهم للكلام وأهله اضطروا للبحث والمناظرة في بعض المسائل الكلامية لدفع الشبه ورد البدع، يقول أبو سعيد الدارمي عن
 الخوض في هذا، وما أشبهه، وقد رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند مند دروس الإسلام، وذهاب العلماء، فلم نجد بداً من أن أن نرد على ما ما أتوا با به من الباطل بالحق، وقد كان رسول اله إياهم، ثم الصحابة بعده، والتابعون مخافة أن يتكلموا في اله، وفي القرآن
(1) انظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، د. د. سليمان الغصن،



 زمني للسلف وتحديد منهجي للسلف فالتحديد الزماني: أنهم أهل القرون المرن الثلانة الأولى الذين شهد لهم الرسول تتتشر في عهدهم الفرق والفتن كما حدث فيما بعد. أما التحديد المنهجي: فـهم المهم الذين يلتزمون بنصوص الكتاب والسنة ويردون ما اختلف فيه الناس إليهما عملألِ
 للمزيد عن تحديد مفهوم السلف الظر كتاب والإمام ابن تيميةه لـحمدل السيد
 .r-b،rr

 إنما يقول على الله، قال أبو بكر الصديق رضي الها اله عنه (أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام الهّ ما لا أعلم|"(r)

وكان هؤلاء العلماء قد استندوا على طرق الاستدلال القرآنبة التي تدعم
 وبطريقة تخالف المنهج الكلامي، وهنا لا بد أن نوضح أمراً أل

وهو أن السلف لم يذموا جنس الكلام،' ولا ذموا الاستدلال والنظر والدفاع عن الدين ولا ذموا كلاماً هو حق، بل بل لقد حدودوا الكلام المذمّموم،
 يتكلم، ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الهّ به ورسوله،


 والعقل ، ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا لـلكلامب" (T)
(1) أخرجه أبو داود في السنة باب النهي عن الجدل في القرآن وأخرجه أحمد في مسنله
 الثاني عبد القادر الأرنؤوط عن هذا الحديث إلينا الراده حسن.

 الإسكندرية.
(r) الفرقان بين الحت والباطل لابن تيمية، ص IVI، تحقيق حسين يوسف غزاله، طـّ

وقد قال كذلك في مصدر هذا الكلام المذموم: (اوالمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن، والإيمان فلما حدث في في الأمة ما حد حدث من التفرق والاختلاف، صار أهل التفرق والاختلاف شيعاً وصار هؤلاء ـ ـأي ألها أهل التفرق والاختلاف ـ عمدتهم في الباطن ليست على القر آلن والإيمان ولكار ولكن على

 - خالفها تأولوه|)

ومن هنا يتضح أن ذمهم اقتصر على علم الكلام المشُحون بالفلسفة
والتأويلات الباطلة وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة .
وقد رد علماء الحديث على أقوال المتكلمين التي تجوز البحث في علم
الكلام فقالوا :
1 ـ أما قولهم بأنه لم يرد عن النبي
 (امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا).

ومعلوم أن مسائل علم الككلام محدثة، فهي مردودة على أصحابها، ولا

 كل ما يتناوله ذلك الوصف.
Y ـ وأما الزعم أن النبي
 وألفاظ مبتدعة وعلى فرض أنه كان عالماً بها، وسكت عن التكلم بها،

فيسعنا السكوت كما سكت، ولو كانت مما يحتاجه المسلمون في دينهم
 تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها ها لا يزيغ عنها بعدي إلا ها هالك" .「 ـ وأما القول بأن أصول مسائل المتكلمين موجودة في القرآن والسنة، فهذا من تشقيقات المتكلمين، واتباعهم لمتشابه التنزيل واستدلالهـم بالآليات في

غير موضوعها .
₹ ـ وأما قولهم: إن كان المحذور مجرد الاصططلاحات فكل علم فيه ذلك،
 اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة، بل إنما نهوا عنه لاشتماله على الـى الـيا القضايا الكاذبة، والمقدمات الخاطئة .
0 ـ وأما قولهم: إن الها أمر بالمحاجة والمجادلة، فيقال: إن أصل المجادلة للكفار والمعاندين لا بأس بها، بل قد تكان الـا


 والمشركين، ويقمعون المبتدعين ولكنهم اكتفوا بأدلة القرآن والن والسنة الواضحة، وما اشتملت عليه من أدلة عقلية قوية دافعة، فحصل لهـم ما ما أرادوا من إقامة الحجة وبيان المحجة .
V - وأما الزعم بأن منهج المتكلمين يوافق منهج الإسلام في ذم التقليد، وبناء

 قال إن أدلة الدتكلمين عقلية قطعية توصل إلى اليقين؟ بل بل الحق ألـ أن أدلتهم توصل إلى الحيرة والشك وقد صرح بهذا كثير من أئمتهم، ومن ذلك ما

أفصح عنه الغزالي :تقوله: : افقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها
 ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكتئ والتعريف، وهن وها إذا سما سمعته

 درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع اللكا

 يرى ذم هذا العلم أعود لتحديد عوامل نسأة علم الككلام وهي بسبب عدة عـو عوامل نذكر من أهمها وبإيجاز :
1 ـ الأحدات السياسية في البيئة الإسلامية لعبت دور اً هامآ في نشأة علم الكلام r ـ ـ جدال أصحاب الديانات والمذاهب الأخرى وذلك عندما فـا فتح المسلمون


 (1) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، د. سليمان النصن، جـ
(Y) انظر تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، د. محمد علي أبو ريان، ص • 1 (Y) (Y) الزرادر (Y (r) انظر الملل والنحل للشهرستاني، جـ با ب، ص ع

 (0) المزدكية أتباع مزدك كان يقول باستباحة أموال الناس وأنه ليس لألألـد حجزه للمزيد انظر الملل والنحل للشهرستاني، ص TVO وما با بعدها.

هذه البلاد الرد على جيش المسل مين المتتصر بالرد على عقيدة المسلمين

 طريق السؤال والجواب، وما ونا فعل كذلك عبد المسيح بن إلسحاق الني
عاش في زمن المأمون(1) .
 يبرهن بأن الكلام في أصل التوحيد مأخوذ من كتاب الهُ ${ }^{\text {(r) }}$.




 بحث الموالي عن موضوعات كانت في دياناتهم بحثّوا عنها في الإسلام، واعتمدوا على النظر العقلي في المسائل الدينية .
 والروح والبعث وغير ذلك من الأمور التي لا يستطيع الوصول إليها بمفرده (8)

7 ـ عامل الترجمة: وهي من أهم العوامل حيث ترجمت كتب الفرس والروم ( ( ) المصدر السابق، ص 9 (Y 1 .





والهند واليونان، وتأثر بها بعض من اطلع عليها، وبما تحمله من أفكار
 منها المذهب الذري، ومصططلح الجوهر والعرض وغير ذلك (1) ".
 أخرى مختلف حولها أثرناعدم الخوض فيها خوفاً من الإطالة .
 طـ ع، ، ج197 م، دار المعارف.

## الفصل الأول

## ترجمة لأهم أعلام الكلابية والأشاعرة

المبحث الأول : : عبدالهّ بن كلاب.
المبحث الثاني : الحارل : الحارث المحاسبي.
المبحث الثالث : أبو العباس القلانسي
المبحث الرابع : أبو : أبلي الئفي.
المبحث الخامس : أبو بكر الصبني

## المبححث الأول

## التعريف بمؤسس المذهب الكلابي

يترجم هذا المبحث لشخخصية لها أهمية على الرغم من أنه هضم حقه ولم
 على منهجه واتبعه من أتى بعده من الكلابية أو الأشعرية . ظهور الفكر الكلابي (عصر ابن كلاب):
ظهر الفكر الكابي كدفاع عن العقيدة من الانحرافات والتصورات

 ما يميز حياته هو رده على المعتزلة والجهمية. وقد واند قال وال عنه ضياء الدين الدين الخطيب"(1) والد فخر الدين الرازي : ا"ومن متكلمي أهل المل السنة في أيام المأمون عبد الها بن سعيد التميمي الذي دمر المعتزلة في مجلس المأمون، وفضحهم بيانه||(r)
(1) هو عمر بن حسين بن الحسن الرازي الشافعي، ضياء الدين أبو القاسم خطيب الري




وهذا يعني أن هذا الفكر الكلابي كان دوره كبيراً وقوياً وجريئاً في الرد

 ويحاول فرضه على العلماء والرعية، حتى وإن استخدم القو القوة في سبيل إثبات ذلك المذهب، وكان من آثار ذلك ما تعرض له الإمام أحمد بن حنبل حيث






 امتحن في زمانهم أحمد بن حنبل وغيره، ،فأخذ النا القرآن حتى ما كان تتبل شهادة شاهد، ولا ولا يستضضي قاضي ولا يفتي مفت لا



 عساكر هنا فيما يخص إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل لين
 بمذهب السلف رضوان الها عليهم وقد ذكر ذلك ابن عساكر في كلامه السابق أنه
(1) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأثعري لابن عساكر، ص


امتحن وهذا دليل على دفاعه ومقاومته وبناته على المنهج الصحيح منهج

 إبنات العقيدة الإسلامية الصحيحة . على طريق السلف الصالح

وفيما يخص ابن كلاب وجماعته، فكانوا يدافعون عن العقيدة ولكن بطريقة كلامية تعتمد على العقل أكثر من اعتمادها على النقل . الا ولا ولا يعني من من

 تصدي ورد كما حصل في مجلس المأمون حيث رد ابن كالاب على المعتزلة وكان توصل المعتزلة إلى مراكزهم في الدولة بسبب انضمامهم إلى مجلس المأمون والمسارعة إلى حضور مجلسه لهم سابقة عليه حيث كان أستاذه اليزيدي(1) منهم، وبما وبما يحملون من تمن تفكير عقلي كان يعجبه، حتى كان من كبار المعتزلة من يتصدر مجان


(1) هو يحيى بن مبارك اليزيدي العدوي من أهل البصرة من كتبه: النوادر في اللغة والمقصور والمدود ومناقب بني العباس. انظا خلكان، جـ ابن أبي داؤد هو أبو عبد الها أحمد بن أبي فرج بن جرير الأيادي القاضي كان مان من




$$
\begin{align*}
& \text { أبو هذيل العلاف سبقت الترجمة له. }
\end{align*}
$$

وحاول فرض هذا المذهب على العلماء والعامة في عام ( YIN _ Y هـ) ذلك
 والمَحدثين والفقهاء إلى القول بخلق القرآن، فأجاب أكثرهم إلم ما عدا عدا الإمام أحمد بن حنبل، فحُمـل إلى المأمون بالرقة، فبلغهـم نعيه في الطريق فأطلق

ابن حنبل .
ولكن الوضع لم يتحسن حيث خلف المعتصم المأمون (Y) (Y) هـ -


 لأن الواثق سار على نغس النهج من التعصب للمذهب الاعتزالي، فقتل في سنة
 عليه الناس في عصر المأمون والمعتصم والواثق والعودة إلى الحديث وإظهار

السنة والجماعة وأمر الناس بالتسليم والتقليد(1)
كان ابن كلاب معاصراً للإمام أحمد بن حنبل، ولم يكن في عصر
 فقال : (اذكر له ابن النجار ترجمة فلم يحررهـا)"r)

ويقول السبكي : "وذكر ابن النجار بإسناده حكاية طويلة بين ابن كلاب
(1) انظر مروج الذهب للمسعودي، جـ r، ص 1 (19، تحقيق شارل، طـ 1970 م، الجامعة اللبنانية، بيروت.



والشيخ الجنيد، زعم أنها اتفتت بينهما شبه المناظرة، ورأيت بخط شُيخنا الذهبي على حاشية كتاب ابن النجار بإزاء هذه الحكاية ما نصه : (الا يصح فإن ابن كلاب له ذكر في زمان أحمد بن حنبل فكيف يتم له هذا مع الجنيد؟ (1) انتهى|)

اسمـه:
هو عبد الش(r) بن سعيد بن كلاب القطان الفقيه البصري أبو محمد، اختلف في اسم أبيه وجده، فذهب بعض مؤرخي الأعلام، إلى أن اسم أبيه

 وغيرهم، ذهبوا إلى أن اسم أبيه محمد.

(Y) (Y) (Y\&


 .
(0) انظر طبقات الشافعية الكبرى تاج الدين السبكي، جـ با با ص 01، دار المعرفة، لبنان
(1) انظر إتحاف السادة المتقين لمحمد الحسيني الزييدي، جـبـ




كذلك نسنب بعضههم أن اسم جله محمدل ذكر ذلك ابن حجر(1) ك، وفؤاد
سز كين (r) ، وعمر رضا كحالة(r)

ولكن الذين اشتهر به الرجل في كتب التراجم والمقالات هو


 منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لبنان .



محمد بن سعود الإسلامية .
(
لبنان .
(ع) انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لالبي الحسن الأشعري، ص

 طـ 199 199 م، دار الكتب العلمية، لبنان.
 شهرستان التي في خرسان أعلام الأشاعرة من كتبه : الملل والنحل ، نهاية الاقدام في
 ص M^ ا . وسير أعلام النبلاء للذهبي، جـ Y، ص Y Y وغيرها . (انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جـ (V)





الأولى له، وأول قولي السبكي(1)، وابن قاضي شهبة(1)، وأول قولي الزبيدي(r) وغيرهم.

لقبــه
لقب بابن كلاب نظرآ لقوة مناظرته، وبيانه، وبلاغته، يقول السبكي في
 لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره كما يجتذب الكاب الكاب الشيء، فإلا
 ابن بجدة الشيء، وأبو عذرته وأنحاء ذلك)|"(1) وأصحابه يسمون بالكلابية تبعاً ونسبة إليه ${ }^{\text {(0) }}$.
هذا وينسب والد فخر الدين الرازي، ضياء الدين الخطيب في آلخر كتابه
 الحديث، وصاحب الجرح والتعديل، لكن السبكي في طبقاته رد على ذلك
 إلى الآن شيئا، وأن تحققت شيئاً ألحقته إن شاء الشه| (V) . وأنكر كذلك ابن حجر

(Y) انظر طبقات الشافعية لأبي بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة، المجلد الأول، ص

(1) (1) هو يحيى بن سعيد بن فروخ الإمام الكبير في الحديث أبو سعيد التميمي البصري

النبلاء، جـ 9، ص IVo .


العسقلاني أنه أخوه فقال : اوقول الضياء أنه كان أخا يحيـى بن سعيد غلط وإنما هو من توافق الإسمين والنسبة)|(1) . كذلك أنكره الزي الزيدي فيدي فقال : "اويحيىى بن سعيد القطان جده فروخ وهو وهو من موالي تميم ولم أر من ذكر له أخاً (اسمه عبد الش، ، ولم يأت بهذه الغريبة إلا والد الفخر)|(1)

 التريني السكسكي ذكره في كتابه فقال : اوأما الكلابية فهم ألصا ألصحاب


 والنصرانية تضمحل آثارها، فوضعت فصولاًا وانيا وعملت مسائل ذكرها لها واليا أودعتها معنى النصرانية وأسسها في الإسلام، وشوشت عليهر اليهم أصولهم، فلما . سمعت ذلك منه طابت نفسها . . .
 مناظرات وقال عباد عنه أنه نصراني بسبب قول ابن كابن كلاب: إن كلام الله هو الهّه ،
(Y) البرهان في معرفة عقائد أمل الأديان لأبي الفضل عباس التريني السكسكي، ص


 بذلك المتكلمة الصفاتية من الككلابية والكرامية والأشعرية والفقهاء والصون الصوفية وغيرهم، فكل من اتع النصوص وأقرها سموه بذلكه، مجموع فتاوى ابن تيمية، جـ غ، ص هـ هـ

وأورد ابن النديم عن ابن العباس البغوي أنه قال : دخل علينا فيثون النصراني،

 وأشار إلى ناحية من البيعة، وعني أخذ هذا القول، ولو عاش لنصرنا (1) المسلمين"

ولقد فند العلماء هذه الفرية التي اتهم بها ابن كلاب فهذا ابن تيمية يقول


 ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك فهذا كذب عليه، وإنما افترى هذا هـا عليه المعتزلة
 النصارى|"(r)

كذلك دافع السبكي عن ابن كلاب ووضح السبب في مقولة ابن النديم ذلك أنه من المعتزلة التي تكن العداء لابن كلاب، كذلك الحال مع عباد باد بن سليمان حيث يعتبر من رؤوس الاعتزال يقول السبكي : ا"وأما محمد بن إسحاق السا النديم فقد كان فيما أحسب معتزلياً وله بعض المسيس بصنا بوناعة الكانلام،
 كلاب وابن كلاب على كل حال من أهل السنة في أن صفات الذات ليست هي الذات ولا غيرهاه| (r)

أما ابن حجر فقال : (قول ابن النديم أنه من الحشوية يريد من يكون على

(Y) مجموع فتاوى ابن تيمية، جـ 0 ، ص 0 (Y) 000 (Y
(Y) طبقات الشافعية للسبكي، جـ Y، ص 1 (Y 01.

طريق السلف في ترك التأويل للَّيات والأحاديث المتعلقة بالصفات ويقال لهم (1) المفوضة

## كتبـهـ

ألف ابن كلاب عدة كتب يبدو أنها اندثرت وضاعت، وإن إن كان النان موجود منها بقايا في بطون كتب أخرى مثل مقالات الإسلاميين للأشُعري (Y) وجدت أقواله وأفكاره في كتب ابن تيمية، وري
(اجتماع الجيوش الإسلامية|"(r)
ومن كتبه التي ذكزت في تراجمه: كتاب خلق الأفعاله، وكتاب الر الرد على ولى وتى
 الحشوية(7).

## شيوخه وتلاميذه:

لم تذكر المصادر التي ترجمت لابن كلاب أو الكتب التي تكلمت عنه أو





(r) انظر تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، جـبا



 من الشافعي صاحب كتاب الحيدة التي كانت بينه وبين بشر المريسي وقد شكك =

البجلي صاحب الكلام . . . ومن تلامذة عبد اله بن سعيد أيضاً الجنيد شيخ الصوفية . . . تم من بعدهم أبو الحسن غلي بن إسماعيل الأشعري|"(1) . كذلك ذكر الذهبي أن داود بن علي الظاهري من تلاميذه، وقيل أن الحارث المحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنه (r)

وأشهرهم الحارث المحاسبي، وأبو العباس القلانسي، وأبو علي الثقفي، وانيو وأبو بكر الصبغي وسوف تلحق ترجمة لكل منهم في المباحث القادمة بإذنه تعالى . والكلابية كفرقة ومذهب قد اختفى اسمها كمذهب مستقل بعد ظهر وري المذهب الأشعري وتبني الأشعري لأقوال الكلابية وتطويره للمذهب فاشتهر المذهب الأشعري واختفى اسم الكلابية .

منهج ابن كلاب وشخصيته :

 وقد كان له دور في الرد على المعتزلة والجهمية الذين الـين اعتمدوا على الـى العقل في أمور العقيدة الأمر الذي جعلهم يخرجور للصفات والرؤية وقد أقاموا الأدلة العقلية على ذلك وهي في الحقيقة غير
=



$$
\text { وشذرات الذهب، جـ r، ص } 90 \text { وغيرها. }
$$





صحيحة لأن دور العقل ينتهي ويتوقف تماماً إذا تعلق الأمر بالأمور الغيبية من

 مما يدل على قوة شخخصيته مع قوة حجته . فرد عليهم معتمداً على منهج جديد يتضئه والنقلية وإن كانت الصبغة العقلية هي الأكثر وضوحاً.



 هو التوحيد الخاص والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخاص ونا وهم عند



 واستوى على الجدار وفي صدر البيت||(1) .
ويستمر ابن كلاب في مجادلة الخصم ومحاولة إغلاق جميع المنافذ ليقر الخصم بقوله معتمداً في ذلك على العقل .

 سؤالنا، وإن قالوا: المسألة خطأ، قيل لهم: أفليس هو فوق؟ فإن قالوا: نعم (1) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، لابن قيم الجوزية،


ليس هو فوق، قيل لهم: وليس هو تحت، فإن قالوا: لا فوق ولا تحت، أعدموه لأن ما كان لا تحت ولا فوق عدل فدم، وإن قالوا: هو تحت وهو وهو فوق، قيل

ويستمر حتى يصل إلى النتيجة التي يتوصل إليها يقول: (لأنك لا تسأل

 لكن كما هو معلوم ليس المنهج العقلي هو المقدم في أمور العقيدة وليس
 خروجه عن السنة والقول بأقوال باطلة .

نأخذ على ذلك مثال هو اعتماده على العقل في الصفات الذي نتج عنه نفي الصفات الاختيارية ومنها صفة الكلام الذي يتعلق بمشيئته تعالى فقال
 الهّ سبحانه لم يزل متكلماً وإن كلام اله سبحانه صفة له اله قائمة به وإنه قديم بكلامه، وأن كلامه قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به وهو ولا قديم بعلمه وقدرته وإن الكالام ليس بحروف ولا ولا صوت وتا ولا ينـي يتبعض ولا يتغاير وإنه معنى واحد بالهُ تعالى . . . وإنما سمي كلام الها سبحا سبحانه عربياً لأن الرسم الذي هو عبارة عنه وهو قراءته عربي . ${ }^{(r)}$ (r) . . . .

كذلك نلاحظ أن ابن كلاب الذي قام للرد على المعتزلة والجهمية الذين (1) المصدر السابت، ص •1A . (Y) المصدر السابت،، نفس الصفحة
 تيمية، جـ الا ص ص 170.

اعتمدوا على العقل أنه لم يسلم من أصلهم الذي اعتمدوا عليه وهو الاعتماد
 وأقرب إلى السنة منهم .

كلاب قوله في كلام اله وصفاته هو أصل الجهمية والمعتزلة بعينهة)|(1).

لكنه يتابع أنه أخير وأفضل منهم يقول: اوهو خير وأقرب إلى السنة

- ${ }^{(Y)}{ }^{11}$

وهذا القول يجعلنا ننظر إلى هذه الشخصية من الجانب الآخر حيث يتصف ابن كلاب بالزهد والتقشف هو ولو وأصحابه كما يلما يصف ذلك ابن ابن عساكر
 ولا أن يداخلهم فكانوا يردون عليهم|"(r)
وهذا جانب آخر يكشف لنا من جوانب هذه الشخصية التي تحمل في جوانبها صفات متنوعة منها مع الاعتماد على العقل التدين التقوى الورع

 لمباشر ته علم الكلام .
أما مكانة ابن كلاب من علم الكلام فيعتبر من أعلامه الذين أضافوا إليه المزيد ولكن بمنهج خاص به فهو لم يعجبه منهج الجهمية المية والمعتزلة المن العقلي الجاف كذلك لم يتقيد بنصوص النقل التي كانت في رأيه غير كافية لقوم يعتمدون على العقل نوجب مخاطبة هؤلاء بما يؤمنون به وإلزامهم الحجة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مجموع فتاوى ابن تيمية، جـ 0، ص 001 000. } \\
& \text { (Y) المصلر السابق، جـ 0، ص 000. } 0 \text {. }
\end{aligned}
$$

العقلية ودحض حججهم فتتج عنه أقواله وآراؤه التي سوف نذكرها كلًا حسب موضعه من البحث.

وفاتـهـ

 أنها قبل الأربعين ومائتين من الهجرة (r)
 تقريباً.


ذ(Y) ذكر ذلك السبكي في طبقات الشافعية، جـ الشانعية، جـ
الأول، ص v^.
(๕) انظر هدية العارفين لإسماعيل البغدادي، المجلد الأول، ص • \& . .

## المبحصث الثاني

## الدارث المتاسبي

يعتبر الحارث المحاسبي من أعلام الكلابية البارزين، وأينما ذكر ابن


 سيرته( ")، وفي تحقيق بعض كتبه( ${ }^{(1)}$. اسمه ولقبه:
هو الحارث بن أسد المحاسبي العنزي أبو عبد اله( ${ }^{(r)}$ يقال أنه لقب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من ذلك كتاب أستاذ السائرين د. عبد الحليم محمود. }
\end{aligned}
$$

(Y) انظر في ترجمتش:







بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه(1)، أو لأنه كان له حصى يعدها ويحسبها وقت الذكر ${ }^{\text {و }}$.

ولد الحارث المحاسبي في البصرة ما بين سنة (I70 هـ ـ ـ • اV هـ هـ ، ، ونشأ فيها أول حياته، ثم انتقل إلى بغداد وعاش فيها حتى توفي سنة .

ولد لأبوين متعلمين، وكانا مع ذلك مختلفين، فقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن الحارث المحاسبي أبا عبد الشا


 فقال: (اكان أبوه واقفيا أي يقف في القرآن فلا يقول هو مخلوق ولا غير مخلوق|" ${ }^{\text {(5) }}$
وكان أبوه يقول كذلك بالقدر، في حين أن أمه كانت تخالفه، وكان هو يميل إلى مذهب أمه ويدافع عنه .
وفي طبقات الشافعية للسبكي ذكر أن أباه كان رافضياً وقد تفرد بذلك (0) .


 (Y) انظر الأنساب للسمعاني، جـ




واختلاف أبيه عنه في المذهب جعله يبتعد عنه ويطلب الطلاق لأمه، ويزهد في ماله بعد وفاته معللً ذلك أن أهل الملتين لا يتوارثان، وكان وكان في حاجة إليه . وقد اختلف في سبب ذلك، هل يكفر القدرية أم أنه ورعاً منه، يقول السبكي عن انـ انـ طلبه طلاق أمه من أبيه: "اوهذا من الحارث بناء على القول بتكفير القدرية، فلعله ترك الأخذ من ميراثه ورعأ لأنه في محل الخلا الخلاف، إذ في تكفير القدرية
 عدم أخذه من ميراث أبيه دليلًا منه على أنه يقول بالتكفير، وفيه نظر لا لاحتمال أنه فعل ذلك ورعاً وقد صرح بعضهم بذلك وبأن الله عوضه عن ذلك بأنه كان لا يدخل بطنه إلا الحالا المحض كما تقا تقدم، وأما حمله أباه على أن يطلق امر أته

فصريح في أنه كان يرى التكفير إذ لا محل للورع هنا)"(1)
وذكر الخطيب البغدادي عن ورعه ما رواه الجنيد فقال : "كان الحارث
 من الجوع، فقلت له ياعم: لو دخلت إلينا نلت من شيء عندنا، قالـال : أو
 وعمدت إلى بيت عمي، - وكان أوسع من بيتنا لا يخلو من أطعمة فاخرة فـي ، لا



 إلي، ولكن بيني وبين الشه علامة إذا لم يكن الطعام مرضياً ارتفع إلى الـى أنفي منه الـه زفرة فلم تقبله نفسي فقد رميت تلك اللقمة في دهليز كم وخرجت"(Y) . (1) المصدر السابق، نفس الصفحة.


عنه أنه كان إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك على أصبعه عرق فكان يمتنع . ${ }^{(1)}$

اصطبغت حياة الحارث المحاسبي منذ بدايتها بالاتجاه نحو التدين

 عالية شهد له بذلك الكثير من العلماء، ومما قالواعنه:

ا ـ قال ابن النديم في الفهرست عنه: (امن الزهاد المتكلمين على العبادة والزهد في الدنيا والمواعظ وكان فقيهاً متكلماً مقدماً كتب الحديث، - وعرف مذاهب النساك)|(r)
 والحديث والكلام)|(ץ) . وقال: (اوعلى كتب الحارث بن بن أسد في الكلام والفقه والحديث معول متكلمي أصحابنا وفقهائهم وصوفيتهم|"(2)
r ـ ـ وقال عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: االحارث بن أسد أبو عبد الهالمحاسبي أحد من اجتمع له الزهد والمعرفة بعلم الظاهر والباطن)، ${ }^{(0)}$.
§ ـ وقال القشيري(1) عنه في الرسالة القشيرية: اعديم النظير في زمانه
 رقم طبعة، الناشر دار الكتاب العربي، لبنان النان




(7) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم القشيري النيـابوري ولد =

ه ـ وقال السبكي عنه في طبقات الشافعية: (أبو عبد الهَ علم العارفين في زمانه، وأستاذ السائرين الجامع بين علمي الباطن والظاهر|"(r)

وقد عاش الحارث حياة شهدت صراعات فكرية وعقدية بين المحدثين
 كتب ودارت محادثات ومناظرات كان للحارث بن أسد نصيب الأسد منها حيث ألف كتباً بلغت حوالي مئتي مصنف، كما يذكر ذلك السبكي في طبقاته .

## شيوخــه :

كان للمحاسبي عدة شيوخ تلقى عنهم العلم وروى عن بعضهمّ، ومن أشهرهم هشيم بن بشير (r)، وشريح بن يونس (8)، ويزيد بن هارون (0)،
=



$$
\begin{equation*}
\text { للسبكي، جـ r، ص } 99 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

الرسالة التشيرية للقشيري، ص طبقات الشافعية للسبكي، جـ بـ

 شريح بن يونس أبو الحارت المروزي، ترجمته: في الفهرست البّ،، تاريخ بغداد،
جـ ، ، ص r19.
(0) يزيد بن هارون بن زاني بن ثابت الواسطي أكبر تلامذة حماد بن سلمة، ثقن


وغيرهم (1) . وقيل أنه تتلمذ كذلك على الإمام الشافعي يرحمه الله، في رحلته
 فرد على أبي منصور البغدادي الذي ذكر صحبته للشافتي فقال : اصحتبته
 والقر ائن شاهدة بانتفائها|(1)

تلاميـذه:
كان المحاسبي شيخاً لأكثر البغداديين كما يذكر ذلك السلمي في طبقات الصوفية، وتتلمذ على يديه عدد من التلاميذ كأبي العباس بن بن مسروق الطين الطوسي
 إسحاق السراج، وأبو علي بن خيران الفقيه، (r)
وأخذ عنه كل من معروف الكرخي، وابن عطاء والسري السقطي وعمرو
ابن عثمان المكي (£)


صنف الحارث عدة كتب بلغت حوالي مائتي مصنف، يقول الأستاذ حسين القوتلي محقق كتابي العقل وفهم القرآن من كتب الحارث المار المحاسبي عنها : افهذه الكثرة من الكتب التي يبلغ بها الخطيب المئتين عدداً وهو ثقة في (1) انظر مقدمة كتابي العقل وفهم القرآن للمحاسبي، تحقين حسين القوتلي، ص 10 .17



الكندي، ودار الفكر .

هذا لأنه بغدادي والحارث بغدادي . . . أن أكثرها رسائل صغيرة، كالرسائل
 الرسائل ومنهجها أنها كانت فعلاً تؤلف كما رُوي عنه جوابابأ على أسئلة كانت

 عدا العقل بروح صوفية واضحة والكتب التي وصلتنا من تلك الكثئرة السالفة
 بين العلماء فهي وإن انصبت في أكثرها علا على الموضو الما


ثم يفصل القوتلي عن بعض كتبه كما يلي :
! ـ النصائح أو الوصايا: تكلم فيه عن حيرته بين الفرق الكثيرة، وعن شيوخ الترف والتحلل والسعي وراء الشهوات في المجتمع بسبب حب المالـيال والدنيا مع ندرة العلماء .
Y ـ كتاب الخلوة والتنقل في العبادة ودرجات العابدين : دعا فيه إلى الزهد مد مـا في أيدي الناس والتطلع إلى جانب الخالق سبحانه مع عزلة الفتن والبعد عنها.
r ـ آداب النفوس : تكلم فيه عن كيفية إخلاص القلب لّه وظهور ذلك على الجوارح
\& - رسالة المسترشدين : ظهر فيه الاتجاه نحو التوكل الصوفي، وقد يكون في

0 ـ التوهم: تظهر فيه النزعة العقلية وفيه دعوة إلى سياحة عقلية محايدة إلى
(1) العقل ونهم القرآن، تحقيق حسين القوتلي، ص rT.

الآخرة بالوهم أو رحلة وهمية إلى الآخرة من خلال تفسير النصوص القرآنية التي تدور حول نعيم أهل الجنة وشقاء أهل النار ، وقد كان تأليف هذه الكتب في فترة ما بين (190 هـ ـ Y Y هـ) . أما كتبه في الفترة التي درس فيها ما بين (Y•V هـ _ YYY هـ هـ الغالب على أوائلها النزعة الكلامية المختلطة بالتصوف مع ميل إلى التحديث المدعم بالأسانيد ثم تخف هذه النزعة الكلامية تدريجياً في كتبه المتأخرة حتى لتكاد تختغي في كتابيه المكاسب والرعاية، ومن أهم كتب هذه الفترة: 1 ـ كتاب مائية العقل ومعناه وكتاب فهم القرآن : ظهر فيه النمو المنطقي للنزعة العقلية والكالمية وهو في الرد على المعتزلة والر افضة وغيرهم . Y ـ كتاب العظمة و كتاب أحكام التوبة : في كتاب العظمة يرد على الثنوية الذين كانوا قد بدأوا يفدون على بغداد وينشر ون فيها الزندقة والتشكيك . r ـ كتاب في الدماء: يتصل بما وقع من اللدماء بين الصحابة وقد عول عليه الصوفية كما ذكر أبو علي ابن شاذان . ع _ كتاب المكاسب: وكان تأليفه ما بين (0 ا فتنة الأمين والمأمون. وفي هذا الكتاب تبدأ نزعتاه في علم الكالام والحديث بالاختفاء لتبرز نزعته الفقهية، التي يستخدمها لتأييد مذاهب التصوف، وقد نبه فيه الصوفية إلى أغاليطهم ومحخالفتهم للسلفـ. ○ ـ المسائل في الزهل وغيره والمسائل في أعمال القلوب والجوارح : في هذه الكتب sع كتاب المكاسب يسود الحديث عن وساوس الشيطان وعن الهوى والإعجاب بالرأي وعن التوكل والتفويض وعن الحركة في الكسب ويعني هذا أن الكتب الثلاثة ترجع إلى مرحلة زمنية واحدة وربما كانت جواباًعن أسئلة وجهت إليه .

7 ـ الرعاية لحقوق اله: يمثل هذا الكتاب قمة تطور المحاسبي الفكري، وفيه ترك علم الكلام وراءه والفقه وقلما استشهد بالحديث وركز تماب تماماً على

الموضوعات الصوفية(1)
ونالت كتبه حظاً وافر آ من الشهرة فطبع قسم منها، وحُقق قسم آخر وبقي
قسم آخر مخطوط أو مفقود وهي كما يلي (r):
أولاً : الكتب المطبوعة :

المعتزلة والر افضة وغيرهم .
r ـ م مائية العقل : وقد طبع مع الكتاب السابق

مرات وآخر ها تحقيق عبد القادر عطا .
§ ـ العلم: وقد طبع بتحقيق محمد العابد مزالي، سنة ( $19 \vee 0$ م) .
0 ـ آداب النفوس : وقد طبع مرات منها طبعة عبد القادر عطا، (1 • عا هـ) .
7 ـ المكاسب: وبعض مباحثه فقهية طبع مرات، منها طبعة عبد القادر عطا ( 1 ( 1 هـ) . . وطبع مرة أخرى باسم الرزق الحالل، بتحقيق محمد

الخشت .
V - ر ـ الة المسترشدين : وقد طبع بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة عدة مرات. ^ ـ شرح المعرفة وبذل النصيحة: طـع أكثر من مرة آخرها بتحقيق صالح

 (Y) نقلاً من رسالة ماجستير بعنوان (افكر الحارث المحاسبي")، لخالد الخطيب، ص


9 - بدء من أناب إلى الها أو التوبة: وقد طبع بأكثر من عنوان وهو كتاب واحي - 1 ـ المسائل في الزهد : وقد طبع بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا . I 11 ـ أعمال القلوب والجوارح: طبع بتحقيق عبد القادر عطامع الكتا
 ٪ ع 1 ـ التوهم: وموضوعه انفرد به المحاسبي، وقد طبع أكثر من مرة. 10 - فهم الصلاة: وموضوعه بين الفته وأعمال القلوب، وقد طبعت الكي الكتب الأربعة السابقة بالإضافة إلى بدء من أناب إلى الله في مجلد واحد

## الوصايا.

17 ـ معاتبة النفس : وقد طبع بتحقيق عبد القادر عطا . IV ـ الخلوة والتنقل في العبادة ودرجات العابدين: وقد نشره اغناطيوس عبده

$$
\text { في مجلة الشرق سنة (\& 190 م ـ } 1900 \text { م). }
$$

 بمكتبة بنكبور بالهند.
19 ـ البعث والنشور : نشر بتحقيق محمد عيسى رضوان انمع معاتبة النفس، دار


ثانياً : كتبه المفقودة:

- • ـ أخلاق الحكيم: ذكره المحاسبي في المسائل في أعمال القلوب والجوارح، ص lov .




 Y Y ـ رسالة في التوحيد: موجود قطعة منه في المكتبة الوطنية التونسية، مجموع رقم 10^r

نالثاً ـ المخطوطات :
الرد على بعض العلماء من الأغنياء: حيث احتجو| بأغنياء الصحابة، YV

 تصوف .
Y 9 ـ مختصر المعاني : وجاء في مقدمة كتاب العلم أنه أخذ للتحقيق في كلية الآداب جامعة أنقرة .

وهناك مخطوطات أخرى ولكن يظهر أنها تحمل أكثر من عنوان .

> موقفه من الفرق :

تميزت المدرسة الكلابية بالرد على الفرق من خلال أعلامها كابن كلاب والمححاسبي وغيرهم ظهر ذلك في مناظرتهم وكتبهم، وقد ردوا على الشيعة والخوارج والجهمية والصوفية، ومن أشد من ردوا عليه المعتزلة التي حاولت ولت ولت ولـي الاستفادة من قوة السلطان في نشر أفكارها، ومن ذلك ما ألفه ابن كلاب مثل ولـ كتاب الرد على المعتزلة، وألف المحاسبي كتابي العقل وفهم القرآن للرد عليهم.

تصوفــه :
اشتهر المحاسبي بنزعته الصوفية كما اشتهر بنزعته الكالمية، وكانت معظم كتبه في التصوف، وتصوف المحاسبي يختلف عن تصوف غيره حيث

تميز بصفتين تجاهله الهموفية أولهما: أنه لم ينسَ النص، وثانيهما : أنه لم
(1) ينسَ العقل

لذا كان تصوف المحاسبي يختلف عن تصوف غيره فلم يكن فيه غلو أو
 بعض الأمور، ومن هنا كان يرد على انحرافات الصوفية فية في كتبه تصوف المحاسبي عن تصوف الصوفية حيث اصطبن تصوفه بعلم الكلام وظهر
. بمنهج جديد
أما قوله في العقيدة والصفات ومسائل الإيمان والقدر فهذا ما سوف يعرض من خلال البحث.
(1) انظر العقل ونهم القرآن، تحقيق القوتلي، ص عץ.

## المبتحث الثالث

## أبو العباس أحمد القللانسيي

يعتبر أبو العباس أحمد القلانسي من أعلام الكلابية. ومن أبرز رجالها،

 ومع ذلك اتفق القلانسي مع ابن كلاب في كثير مما ذهب إليه مين ولما ولم يخالفه إلا

في مسائل قليلة مثل تعريف الإيمان ودخول الأعمال فيه(1).
وقد كان القلانسي من المعاصرين لأبي الحسن الأشعري، ومع كونه منا من


 أما من ناحية ما ذهب إليه من أقوال فقد دونت في بعض الكتب الم

اسمه وعصره:
ذكر ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري أن اسمه: (أبو العباس
(1) انظر الفصل الرابع، المبحث الثاني من هذا البحث.
(Y) مثال ذلك كتاب أصول الدين للبغدادي أو بعض كتب ابن تيمية .

أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي)|(1)
وقد ذكر كمال الدين البياضي في كتابه إشارات المرام أنه : (أبو العباس

 طبقة أصحابه، فكيف يصح قوله، وقد سبقه الأشعري كما في التبصرة
 بن عبد اللا القلانسي، وهو أيضاً في الطبقة الثانية من أصحاب أبي اللحسن
الأشعري معاصر آلابن فورك)،(0) .

والحق ما ذكره ابن عساكر لأن الذي ذكره البياضي وتابعه عليه الزبيدي هو قلانسي آخر . وقد ذكر ابن عساكر آن أبو العباس القلانسي من معاليا معري
 علق على ذلك الكوثري فقال : ا(بل هو متقدم على الأشعري من حين حيث الان الذب عن عن



 آخر في الطبقة الثانية من الأشعري وهو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الشا القلانسي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تبيين كذب المفتري لابن عساكر، ص } 1 \text { ص } 4 \text { (Y). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي، ص ص (Y) } \\
& \text { (؟) ( ) التبصرة النسفية هي تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي } \\
& \text { (0) (0) المصدر السابق، ص } 1 \text { ه. } \\
& \text { (7) تبيين كذب المفتري لابن عساكر، ص ه4^4. }
\end{aligned}
$$

الرازي، ثم لهم قلانسي ثالث في طبقة ابن فورك أيضاً وهو العباس أحمد بن
 (1) ${ }^{(1)}$

وعلى هذا يكون القلانسي هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ابن خالر خالد


 القلانسي وابنه أحمد بن إبراهيم القلانسي الذين هما منا من طبقة ابن فورك الطبقة الثانية من الأشاعرة.

وعلى هذا يكون القلانسي عان في القرن الثالث الهجري وتوفي فيه، وليس من المحتمل أن يكون قد مات حوالي سنة (YOD هـ) كما ذهب إلى الي ذلك الدكتور النشار (7)

وقد توصل الدكتور عبد الرحمن المحمود في كتابه موقف ابن تيمية من الأشاعرة إلى أمور بعد أن عرض قول الدول البيهتي عن الكلابية ومعهم القلانسي في


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر المصدر السابق، نفس الصفحة. }
\end{aligned}
$$




(0) هو محمد بن الجسن بن فورك الأديب المتكلم الواعظ النحوي. انظر في تريم

(Y) انظر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور علي سامي النشّار، جـ ا، ص عYY.

سمعت أبا الحسن علي بن أحمد الزاهد البوشنجي يقول: دخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي بالري فأخبرته بما جا جرى بنيسابيور بين أبيا أبي بكر ابن خزيمة وبين أصحابه نقال: ما لأبي بكر والكِلام؟ إنما الأولى بنى بنا وبه أن أن لا




 "ا ـ ـ أنه كان مقيماً بالري من المدن الكبرى المشهورة قرب خراسان ان . r r ـ أن مقالته كانت منتشرة وأقواله وأفعاله.


كان القلانسي من العلماء البارزين في عصره الذين كان لهم دور في في علم
 أبو العباس القلانسي الذي زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخمسين ك

ويقول عنه عند حديئه عن النظام إن من الذين ردوا عليه كان القلانسي، يقول البغدادي : (اوللقلانسي عليه كتب ورسائل)|"(1) . وهذا يدل على ما يتمتع (1) الأسماء والصفات للبيهقي، ص r99، تعلين محمد زامل الكوثري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(Y) طـ

(£) الفرق بين الفرق للبغادي، ص

به من علم وتصنيف ورد على المخالفين، وقد اقترن اسمه باسم ابن كلاب حيث وافقه في كثير مما ذهب إليه وكذلك الشهر ستاني عني من السلف، قال متابعاً حديثه عنهم : (احتى انتهى الزمان إلى إلى عبد الها بن بن سعيد الكلابي وأبي العباس القلانسي والحارث المحاسبي وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم باشروا علم الكلام، وأيدوا عقائد السلف بحججر كلامية، وبراهين أصولية، وصنف بعضهم ودرس بعضهم|"(1) الا
 علم الكلام وكذلك اقترانه بابن كلاب حيث يتفق معه فيما ذهب إليه وكونوا مع غيرهم بما يعرف بالكلابية .

وفي تقرير صلة القلانسي بابن كلاب يقول ابن تيمية : اوكان الناس قبل
 من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها وغيرهم ينم ينكر هذا وها وهذا، فأثبت
 الأنعال وغيرها، ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي وأبو الحسن
الأشعري|"(r) .

لذلك فالقلانسي يُذكر في كثير من المواضع مع ابن كلاب خاصة عند ابن


 العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري، وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري،
(1) الملل والنحل للشهرستاني، جـ ا، ص ا^.
 دار الكتب العلمية، بيروت.

والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني وأمثالهم،، 'أقرب إلى السنة واتبع لألحمد بن بن حنبل وأمثاله من أهل خراسان المائلين إلى طريقة ابن كلاب|"(1) هذا ما توصلت إليه عن القلانسي أما مؤلفاته وشيوخه وتلاميلاميذه فلم أجد لها أثرا آعند من ترجم له أو تكلم عنه.

## المبحث الرابع أبو علي الثقفي

من الكلابية الذي كان في زمن الإمام ابن خزيمة الذي كان له موقف من الككابية.

هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الو هاب الثقفي النيسابوري الشافعي من ولد الحجاج (1)، شيخ خراسان ونقفي نسبة إلى ثقيف

كان أبوه عبد الوهاب قد ورد خراسان مع عبد اله بن طاهر من البصرةفولاه إمارة قهستان(r)، وولد له فيها أبو علي سنة أربع وأربعين

ومائتين (\%)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (Y) تقع بين هراة ونيسابور ال }
\end{aligned}
$$

(؟) انظر في ترجمته بالإضافة لما سبق طبقات الصوفية للسلمي، ص آبّ. أهول
 ص

كان ابتداء أمر أبو علي الثقفي بالتصوف والزهد(1) . ثم طلب العلم علم على
 ورجع لعلم التصوف (r) . وبه ظهر التصوف بنيسابرابور (r) .

أثنى عليه العلماء فقالوا
ا ـ قال عنه البغدادي: "شيخ العلوم أبو علي الثقفي|"(گ)، وقال عن كتبه: ("وتصانيف الثقفي ونقوضه على أهل الأهواء زائدة على مائة كتاب")(0) ،
 الأهواء.
 r خراسان||(V)
₹ ـ وقال عنه السبكي: (الإمام الجليل القدوة، الأستاذ أبو علي الثقفي،
 والسالك للطريقة التي لا عوج فيها، والحادي للصفات التي ليست لسوى المصطفين الأخيار تصطفيها، قال الإمام الحاكم: المقتدى به في الفقه




(0) (المصلر السابت، نفس الصفحة.



والكلام والوعظ والورع والعقل والدين|"(1) .

أخذ العلم بنيسابور من محمد بن عبد الوهاب العبدي، وبالري من من

الجهم السمري وطبقتهم (r)، ولقى في التصوف أبا حفص وحمدون القصنار (8) ، قال عنه الصبني (*): اشمائل الصحابة والتابعين أخذها مالك الإلما


كذلك عنه : (ماعر فنا الجدل والنظر حتى ورد أبو علي الثقفي من العر اق)"(1) .
 خلال ترجمته عنه قال: اقال أبو عمرو بن علي بن حن حامد كنت مع أبي بكر بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة بطوس فلما أصبح من الليلة التي دخلها اجلما اجتمع أصحاب المسائل على الباب وصاحب له واقف يأخذ المسائل ويضعها بين يديه حتى اجتمع تل عظيم فدعا بدواة ثم قال لأبي علي الثقفي : أجب عن الئ هذ المسائل، فأخذ أبو علي القلم وجعل يكتب تلك الأجوبة ويضعها بالئ بين يدي محمد بن إسحاق وهو ينظر فيها ويتأمل مسألة مسألة فلما فرغ منها قال له أبو

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، ص } 119 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

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

بكر : يا أبا علي ما يحل لأحد منها بخراسان يفتي وأنت حي"(1) . كذلك أورد

 علي أبي علي الثقفي، فقال: لعلك تعني الحجاجي الأرزق؟ قلت ملت : بلى، قال :


وهذا ما يدل على ما وصل إليه أبو علي اليقفي من العلم والتفقه درس
 حسان بن محمد الفقيه، وأبو علي الحسين بن علي بلي الحافظ النيسابورين وين وأبو الحسين محمد بن محمد الحجاجي (Y)، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم (2)

## الفتنة الكلابية وموقف ابن خزيمة منهم(0) :

كان أبو علي الثقفي من تلاميذ ابن خزيمة لكنه أخذ بقول ابن كابن كلاب، فحدث بينه وبين ابن خزيمة خلاف لأن ابن خلا خلايني

 ولم يخرج منه إلى أن مات، وأصابه في ذلك محن|"(1)، وقصته مع ابن خزيمة
(1) الأنساب للسمعاني، جـ r، ص چrا .
(Y) المصدر السابق.
.




ذكرها الحاكم(1(1) في تاريخ نيسابور ونقل منها ابن تيمية( (1) والذهبي، من ذلك ما ما




 وأحسنهم سياسة في مجالس الساطين و . . . قال : فلما ورد منصور بن يحيـى




 طمعهما في إيقاع الوحشة بين هؤلاء الأئمة)|"(r) . وتفصيل الخلا وقد كان بدايته حول كلام اللا عزّ وجل، قال الحاكم : ا"حدثني أبو أبو بكر أحمد بن العن
 وجرى ذكر كلام اله : أقديم هو لم يزل أو نبـبت عند إنبار الضبار تعالى أنه متكلم به؟
(1) الحاكم هو أبو عبد الهّ محمد بن عبد الهّ بن حمدوية بن نعيم الضبي الثهير بالحكام


$$
\text { بغداد، جـ 0، ص صV } 0 \text {. }
$$

وللحاكم كتاب „تاريخ نيسابور" يوجد مخطوطاً انظر في ذلك تاريخ التراث
العربي لنؤاد سزكين، جـ ا ، ص ه هo .

ص VA وما بعدها .


فوقع بيننا في ذلك خوض، قال جماعة منا: كلام البارىء قديم لم يزل، وقال ولا جماعة : كلامه قديم غير أنه لا يُبت إلا بإخباره وبيكلامه فبكرت إلما إلى ألما أبي علي









 كتبي بان له أن الكلابية كذبة فيما يمكون عني



 على الكلابية وبين الثقفي والصبغي منهم الأمر الذي جعل أمير نيسابور يأمر أن
 استتيبا خاصة وأن أكثر أهل العلم والدين كانوا مع ابن خزيمة على الكلابية(r)
(1) سير أعلام النبلاء للذهبي، جـ عا، ص rV9. (Y) المصلر السابت، ص (Y Ar

وهذا الخلاف جعل هذه المدرسة تنفسم إلى قسمين عراقي برئاسة القلانسي والأشعري والطبري والباقلاني الذين كانوا أقرب وأتبع لأحمد بن حنبل من القسم الثاني وهو الخراساني (1) .
 وهو قوله: االديل على أن المدرسة الكلابية لم تنقسم إلى قسمين عراقي



 الغريب في كل مذهب أن يخرج بعض أعلامه عن المذهب العامه كما كما اختلف
 خرج القلانسي والئقني عن الكلابية في مسألة الإيمان وحقيقته (o) .

وفاتــه :
توفي أبو علي الثقفي ليلة الجمعة، ودفن يوم الجمعة، الثالث والثـو والعشرين

 رأيت بنيسابور بعده مثل ذلك الجمع")| (1) .

 . 7 • (Y)
 (0) (0) انظر المبحث الأول من الفصل الرابع من من هنا المنا البحث (T) طبقات الشافعية للسبكي، جـ r ،

## المبتحش الغخامس

## أبو بكر الصبغي

هو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح النيسابوري الشافعي المعروف بالصبني (1)، وهذه النسبة إلى الصَّبنغ (ب) " ولد في شهر رجب سنة ثمان وخمسين ومائتين للهجرة)




الصبغي لأنه كان بياع الصبغ وبهذا عرف فقيل الصبغي" .


 أعلام النباء عن ذلك في هامش (r) فقالا: ابكسـر الصاد المهملة وسكون الياء وفي آخرها الغين المعجمة نسبة إلى الصبغ كما في الأنساب وقد تصحف في في الئبر العبر" إلى الضبعي، وأغرب ابن العماد في صالشُذراته فضبطه بالعبارة الضبعي بالضم والفتح
ومهملة وقال : نسبة ضبيعة بن قيس" .

سير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وإيراهيم الزيبق، جـ 10 ،
(r) طبات الثنافعية للأسنوي، جـ r، ص

طلب أبو بكر الصبني العلم ورحل في طلبه، يروى لنا الحاكم عن بدايته في طلب العلم يقول الحاكم: (اسمعته يقول: لما ترعرعت اشتغغلت بتعلم ثللفروسية، ولم أسمع حرفآ، وحُملت إلى الري، وأبو حاتم حي وسألته عن مسألة في ميراث أبي ثم رجعنا إلى نيسابور في سنة ثمانين ومائتين • فبينا أنا على ولى باب دارنا وأبو حامد ابن الشرتي وأبو حامد بن حسنوية جالسين، فقالا لي : اشتغل بسماع الحديث، قلت: ممن؟ قالا: من إسماعيل بن قتيبة، فذهبت إليه وسمعت فرغبت في الحديث ثم خرجت إلى بغداد بعد سنة)|(1)
طلب أبو بكر العلم ورحل في طلبه، فسمع في نيسابور علي بن


 ومححمد بن أيوب البجلي وطبقتهمه، فجمع من العلوم وبرع في الفقه وتميز في علم الحديث (r) . وأمضى وقتاً طويلٌ في الفتوى يقول الحاكم : "بقي الإمام أبو بكر يفتي بنيسابور نيفاً وخمسين سنة ولم يؤخذ عليه في فتاويه مسألة وهم

الفتوى بضع عشرة سنة في الجامع وغيره|(o) .

حدث عنه حمزة بن محمد الزيدي، وأبو علي الحافظ، وأبو أحمد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سير أعلام النبلاء للذهبي، جـ } 10 \text { ، ص ع^؟ . } \\
& \text { (Y) انظر الأنساب للسمعاني، جـ ^، ص ع ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المصلر السابق، ص (8) }
\end{aligned}
$$

الحاكم، وأبو بكر الإسماعيلي ومحمد بن إبراهيم الجرجاني، وأبو عبد اله الحاكم وغيرهم

وعن كتبه يقول الحاكم: (اوله الكتب الثمبسوطة مثل الطهارة والصلاة
 القدر، وكتاب الخلفاء الأربعة، وكتاب الرؤية، وكتاب الأبأ الأحكام، وكتّاب
 ا(أحد العلماء المشهورين بالفضل والعلم الواسع وشمائله وفضائله أكثر من أن يوسعها هذا الموضع"(r)
ويقول الذهبي عنه: (الإمام العلامة المغتي المحدث شيخ الإسلام|"(r). ويقول الأسنوي : اکان واسع العلم إماماً في الفقه والحديث والأصول ذا

تصانيف جليلة|(گ)
وكان أبو بكر الصبغي على جانب كبير من الورع والخشية، يقول الحاكم
 فما رأيته قط ترك قيام الليل لا في سفر ولا حضر|"(0)، ويقول: (ارأيت أبا بـا بكر

 وكان لا يدع أحداً يغتاب في مجلسهه|(1)
(1) انظر المصدر السابق، ص (Y) .
(Y) الأنساب للسمعاني، جـ ^، ص ع غץ.
(Y) سير أعلام النبلاء للذهبي، جـ


(7) المصدر السابق.

هذا هو أبو بكر الصبغي أحد أعلام الكلابية، وقد مر معنا في الترجمة



 الكلابية)

وفاتـه :
توفي الصبغي في شعبان سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة هجرية .
(1) انظر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور علي سامي النشار، جـ 1، ص بYY.

# الفصل الثاني أهم آراء الكلابية في الصفات الإلهية 

ونيه أربعة مباحث:
المبحث الأول : بيان منى الصفة لغة واصطلاحاًا. ـ الأسماء الحسنى والصفات العلا والفرق بينهما . ـ العلاتة بين الصفات والذات. المبحث اللاني : الصفات عند الكلابية وفيه أربعة مطالب.

ـ ا الصفات الذاتية.
ـ ا الصفات الفعلية.
ـ الصفات الخبرية.
ـ ـ أحكام الصفات.
المبحث الثالث : أثر هذه الآراء عند الأنشاعرة.
المبحث الرابع : موقف السلف من الآراء الككلابية.

## المبتحث الأول

## المطلب الأول : معنى الصفة لغة واصطلاحاً

1 ـ معنى الصفة لغة: وردت كلمة صفة في معاجم اللغة بمعنى الأمارة
 عن الصفة أنها: (اتحلية الشيء ووصفته أصفه وصفاً، والصفة: الأمارة اللازيمة اللألمة
 ابن منظور عن معنى كلمة وصف: ا"وصف الشيء له ولهئ وعليه وصفاً وصفة : حلاه
 وصفك الشيء بحليته ونعته، وتواصفوا الشيء من الوصف، ونيّ وقوله عزّ وجل :
 الشيء: سأله أن يصفه له . واتصف الشيء: أمكن وصفه||(Y) ويقول: اوالصفة: كالعلم والسواد. قال: وأما النحويون فليس يريدون
 والمفعول نحو مضروب، وما يرجع إليهما من طريق المعنى نحو مثل وشبه، (1) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا جـ 0 ص 110 طـ 1 971ا 1 هـ دار إحياء الكتب العربية.


وما يجري مجرى ذلك يقولون: رأيت أخاك الظريف فالأخ هو الموصوف، والظريف هو الصفة. فلهذا قالوا لا يجوز أن يضاف الشيء إلى إلى صفته كما لا يجوز أن يضاف إلى نفسه لأن الصفة هي الموصوف عندهم، ألا ترى أن الظريف هو الأخ؟"(1)

ويقول صاحب القاموس المحيط: (اوصفة يصفه وصفاً وصفة نعته. فـاتصف والاسـم الإيصـاف والـوصـافـة وتواصفـوا الشـيء وصفـه بعضهـم . ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$

ويقول صاحب التعريفات: :الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك نحو طويل، قصير ، وهي الإمارة اللازمة بذات المواتي الموصوف الذي
 والجهل والسواد والبياض وهي عند النحويين تختلف إذ هي مرادفة للنعت عندهم كاسم الفاعل واسم المفعول.

Y ـ معنى الصفة أصطلاحاً: هي حال وراء الذات أو ما قا قام بالذات من


 وغيرها، وقد وردت في معرض الإنكار على الكفار، وليس في إثبات صفات
(1) المصدر السابق ص (1)
 مؤسسة الرسالة، بيروت.

(£) انظر الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية، د. محمد أمان الجامي، ص £^، دار التقوى المدينة المنورة .

الله سبحانه وتعالى والذي ورد في الإثبات له سبحانه وتعالى في حال دعوته


 لم تأتي عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، يقول : (اوأما إطلاق
 المنزل على لفظ الصفات ولا على لفظ الصفة ولا جاء قط عن النبي تعالى صفة أو صفات نعم ولا جاء قط ذلك عن ألى أحد الصحابة رضي رضي الشا عنهم


 من رؤساء الرافضة وسلك سبيلهم قوم من أصحاب الككلام، سلكوا غير الرير مسلك السلف الصالح"(r)"، ولعل عند تحديد أول ظهور لهذا المصطلح تلح تقريباً نجده كما يذكر ابن الأثير في الكامل والمقريزي في الخطط وغيرهم، من من أن أول أول من تكلم
 والحقيقة أن الصفات الإلهية تعتبر من أهم المسائل التي شغلت الفكر الإنساني منذ القدم ذلك لإرتباطها بوجود الإله وحقيقته .
(1) سورة [الأعراف، آية •1^].



دار الجيل، بيروت
(ヶ) المصدر السابن ص
(६) (६) المبت الترجمة له.
(0) سبقت الترجمة له.

نجد ذلك في الفلسفات القديمة وفي الديانات السابقة، وعند التعريف
 في أشهر الفلسفات القديمة وهي اليونانية ثم نتطرق إلى ذكر ذلك عند ألد فلا فلاسفة الإسلام ثُم نتكلم عن الصفات الإلهية لدى المتكلمين سواء النافين أو المثبتين .

الإله وصفاته في الفلسفة اليونانية:
مرت الفلسفة اليونانية في بدايتها بمحاولة تفسير وجود العالم وكانت تعرف بالفلسفة النظرية (المادية)(1) ولكن مل يعني ذلك عدم الاهتيا متمام بالتما بلفكير بموجد وخالق العالم؟ فهذا طاليس يقول عنه الشهرستاني : الماني تفلسف في الملطية، قال: إن للعالم مبدعاً لا تدرك صفته العقول من جهر جهة


 بدايتها لتفسير مبدأ حركة الكون ونشأته والتي كانت تضع لها تفسير مادي الـي آلياً، إلا أن العقول كانت تحاول وضع صفات لموجد لهـ لهذا الكون و با بعد ذلك اتسعت


 ويؤكد أن ما يحدث في الكون والحياة الإنسانية إنما بتدبر ونظام وعناية الألهة (r). كذلك نجد أفلاطون من بعده يتحدث عن الله بأنه روح عاقل محرك
(1) انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 9 ، دار القلم بيروت.

 العربية، القاهرة.

جميل خير عادل كامل وهو بسيط لا تنوع فيه ثابت لا يتغير يجهل البشر طبيعته وهو معنيّ بالعلم وجوده وكما له وعنايته حقائق لا ريب فيها (1)

أما أرسطو فكان تحديد معنى الله في كلامه غير واضح إذ يعبر مرة عنه بالوجود المطلت وأنه يعيش في سعادة أبدية وهذا القول يشير إلى أنه كان له
 وجود لها يقول أرسطو : "إن اله فكرة ولكنه فكرة أي شيء؟ و إنه لما كان صورة مجردة فليس صورة لمادة ولكن هو صورة الصورة فهو فكرة الفكرة") ${ }^{(Y)}$

يقول صاحب قصة الفلسفة : "ايصور أرسطو الله بوصفه روحاً تعي ذاتها وهذه هي بالأحرى روح غامضة خفية، وذلك لأن إله أرسطو لا يقوم أبداً بأي عمل، فليست له رغائب، ولا إرادة ولا غرض، ورى وفاعليته نقية خالصة إلى حد تجعله لا يفعل أبداً وهو كامل كمالاً مطلقآ، لذلك ليس بمقدوره وره أن يرغب في أي شيء، ولذلك لا يعمل أي شيء، ووظيفته الوحيدة هي التأمل في جوهر الأشياء"(r)" وهذا يقودنا إلى أن فكرة فلاسفة اليونان تجاه الله سبحانه كانت الإقرار بوجود خالق أو إله وهذا مما فطر عليه بني آدم ومما يجبر به الكون من نظر إليه ولكن اختلفوا في حقيقته وفي عمله وصفاته وهذا أمر متوقع لأنه مستند إلى عقول البشر ولم يؤيد بالوحي هذا الحال بالنسبة لفلاسفة اليونان أما الحال بالنسبة للفلاسفة المنتسبين للإسلام فإنه لا يختلف كثيراً.

 مكتبة النهضة المصرية . (r) القارىء العربي

فأول فلاسفة الفكر الإسلامي الكندي بحث في اللّه ووجوده وصفاته وألف في ذلك رسالتين الأولى (في الفلسفة الأولى)|(1) والثانية في ("وحدانية النيا الله وتناهي


 تام فالوجود، من أخص صفات الله إذ هو واحد بالعدد واحد بالنا بالذات وواحد في في فعله بحيث لا يمكن أن يحدث تكثر في ذاته نتيجة لفعله|)(0)

 حال عقل محض وخير محض ومعقول محض وعاقل ولا محض وها وهذه الأشياء
 لا برهان عليه بل هو برهان على ولى جمانيع الانيا الأشياء وهو العلة الأولى لسائر الموجودات وتعيينه هو عين ذاته (7)
فالهّ عند الفارابي عقل بريء عن المادة صدرت الموجو يحدث فيه تعلدد عن طريق ما يسميه بنظرية الصدور أو الفيض التي استلهمهـا منا من تاسوعات أفلوطين، والفيض عملية عقلية آلية والصدور فيها تلقائي نتيجة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أي ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقيا . } \\
& \text { (Y) أي الحقيقة الثابتة . } \\
& \text { - بمعنى عدم (Y) } \\
& \text { ( ) بمعنى موجود. }
\end{aligned}
$$

 اqVr


لخصوبة الواحد وسعة جوده وغناه المطلق ومن ثم قال بالعقول العشرة(1)، أما ابن سينا فهو لا يبعد كثير أعمن سبقه، فهو يراه خير محض، و كممال محض وهو عقل وعاقل ومعقول وهو بذاته عاشق ومعشوق، وهو واحد في ذاته واحد في صفاته وأفعاله بمعنى أن الفعل وإرادة الفعل شيء واحد في ذات الله أما الصفات

فهي لا تطلق عليه إلا بالعرض (r)

وبعد فهذا رأي الفلاسفة المنتسبين للإسال في الله ، تعالى عما يقولون علوآ كبيراً، وعن صفاته تعالى، وقد أجمل الشهرستاني رأيهم في الصفات بقوله : "اقالت : الفلاسفة واجب الوجود بذاته لن يتصور إلا واحداً من كل وجه فلا صفة ولا حال ولا اعتبار ولا حيث ولا وجه لذات واجب الوجود بحيث يكون أحد الوجهين والاعتبارين غير الآخر أو يدل لفظ على شيء هو غير الآخر بذاته ولا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته لأن وجود نوعه له لعينه ولا يشاركه شيء ما صفة كانت أو موصوفاً في وجوب الوجود والأزلية ولا ينقسم هو ولا يتكثر لا بالكم ولا بالمبادىء المقومة ولا بأجزاء الحقيقة والحد (ץ) تعم له صفات سلبية مثل تقدسه عن الكثرة من كل وجه فيسمى لذلك واحداً حقاً أحداً صسمداً ومثل تنزهه عن المادة وتجردده عن طبيعة الامكان والعدم ويسمى لذلك عقلًا وواجباً وله صفات إضافية مثل كونه صانعاً مبدعاً حكيماً قديراً جواداً كريماً . . . وصفاته عندهم إما سلبية محضة وإما إضافية دحضة (ع) وإما مؤلفه من سلب وإضافة والسلوب والإضافات لا توجب كثرة في الذات (ع)
(1) انظر تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام. د. محمد أبو ريان ص Y\&V (Y (Y) (المصدر السابق، ص • (Y) الحد هو قول دال على ماهية الشيء وفي الإصطلاح قول يشتمل على ما به الاشتر اك وعلى .ما به الامتياز انظر التعريفات للجرجاني صـ ص


فحال الفلاسفة المنتسبين للإسلام أنهم نفاة معطلون للصفات الإلهية الزائدة على الذات خوفاَ من التكثر والتركيب، أخذوا ذلك باسم التنزيه، وأخذ ذلك عنهم المتكلمون .

## فما هو موقف بعض المتكلمين من الصفات الإلهية؟

المعتزلة والصفات:







 أو حالتان كما قاله أبو هاشم(0) ومال أبو الحسينالبصري(7) إلى ردهما إلى
=
(1) انظر الفلسفة الإسلامية وصلتها بالفلسفة اليونانية د. عوض الشّ جاد حجازي، ص •rv.





للذمبي، جـ 10، ص זד.
(7) أبو الحسين البصري هو محمد بن علي الطيب البصري ولد في البصرة وسكن بغداد =

والذي دفع المعتزلة إلى هذا القول هو التنزيه المطلق لشّ عن صفات المخلوقين مأخوذاً من الأصل الأول من أصولهم وهو التوحيد الذي يلـي
 غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه والإقرار

ومن ثم قرر المعتزلة نفي الصفات الوجودية خوفاً من القول بالتركيب والتجسيم أو القول بشريك للإله يشاركه القدم وبناء على ذلك التك ردوا فكرة

 مستقلة عن الجوهر .
ومذهب المعتزلة في الصفات هو النفي ومع ذلك لا ينكرون إطلاق الصفات عليه لكن يرجعونها إلى الذات، وقد قسم المعتزلة الصفات الإلهية

1 ـ صفات ذاتية يوصف بها اله نفسه، ولا يجوز أن يوصف بضدها ولا بال بالقدرة على ضدها مثل كونه عالم لا يجوز أن يوصف بالجهل ولا بالقدرة على الجهل
Y r ـ =


(Y)


## ضدها كالحب يوصف به ويوصف بضده وهو البغض .

## 「

وقد أثبتت المعتزلة إطلاق بعض الصفات دون ما تتضمنه من معنى فهذه الصفات تطلق على الله لذاته وهي عين الذات ليست مستقلة زائدة عليها بينما هي عند البشر لمعنى خارج عن ذواتهم .
يؤكد ابن المرتضى (Y) ذلك فيقول : اوأما ما أجمعت عليها المعتزلة،
 فهذه الصفات عند النفاة فما هي عند المثُبتين لها أو لبعضها؟ .

يقول الشهرستاني : (اوقالت الصفاتية من الأشعرية والسلف أن الباري تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، مريد بإرادة، متكلم بكلام، باق ببقاء، وهذه الصفات زائدة على ذاتله اته سبحانه وانه وهي

 الموصوف، وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة

 بفيسبادن، وانظر التدمرية لابن تيمية، ص 1^1 تحقيق محمد السعوي طـ،

(Y) هو أحمد بن يحيى بن المرتضى المهدي لدين اله ولد سنة VTE هـ وتوفي سنة

(Y) المنية والأمل لأحمد بن يحيى المرتضى صفحة (£) نهاية الاقدام للشهرستاني، ص 111 (1)

والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه وتقول إنما الصفات مجرد العبارة التي
 والوصف فيجعلون الوصف هو القول والصفة المعنى القائم بالموصوف. وأمر أما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في (الأصل)|(1)

يقول الأشعري عن الوصف والصفة : (إن الوصف والصفة بمعنى واحد،
 المذهب وجود صفة لموصوفين كخبر المخبر عن سواد فإنه وصف للسواد وصفة للقائل) (r)

وقد قسم الأشاعرة الصفات إلى صفات شرعية عقلية وإلى صفات خبرية وذلك من ناحية ثبوتها، والصفات الشرعية العقلية هي التي أثبتت عن طريقين هما العقل والشرع وهي تنقسم إلى عدة أقسام:
1 ـ صفة نفسية: وهي صفة واحدة هي الوجود، إذ لا يعقل وجود ذاته تعلى بدونها لذلك لا تقتضي معنى زائدآ على الذات يقول الجويني : (اعلم أن صفاته سبحانه منها نفسية ومنها معنوية وحقيقة صفة النفس : كل الئل صفـة إثبـات لنفـس لازمـة مـا بقيـت النفـس غيـر معللــة بعلـل قــائمـة بالموصوف|(r)

Y ـ

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ r ص } 1 \text { صTO. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

(Y) كتاب الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني صفحة 10 تحقيق أسعد تميم طـ 1، 1800 ألا هـ مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان.



 . (1) (1) ${ }^{(1)}$
 ثابت وموجود وهي كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحي الحياة والكلام وتسمى هذه الصفات كذلك بالصفات الذاتية لملازمتها الذات، وهناك صفات ذاتية خبرية مثل صفة اليد وصفة العين .
§ ـ صفات الفعل : وتسمى الصفات الاختيارية، وهي من الصفات الثبوتية التي
 تقتضي قيام معنى زائد على ذاته وقائم به منعاً من القول بحلول ونـل الحوادث
 يقونون: لا يقوم بذاته شيء من هذه الصفات ولا غيرها وا والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون: تقوم صفات صنات بغير مشيئته وقدرته فأما ما يكون بمشينته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقاً منفصلاً عنه||(r)
 عن طريق الخبر الإلهي أي الشرع من كتاب أو سنة من غير الديليل العقلي


وغضبه.
(1) سورة البقرة، آية Y00.
(Y) انظر كتاب الصفات الإلهية في الكتاب والسنة، د. محمد أمان الجامي ص Y Y


وكان موقف بعض المتكلمين منها هو ردها خوفاً من الوقوع في التشبيه

يوضح البيهتي تقسيم الصفات عند الأشاعرة يقول : (فالهُ عز اسمه أسماء وصفات، وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه، وهي على قسمين : أحدهما صفات ذات والآخر صفات فعل، فصفات ذاته ماته ما يستحقه فيما لم يزل ولا ولا
 إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به وهو على قسمين : أحدهما لم يدل خبر
 ذات موجود قديم إله ملك قدوس جليل عظيم عزيز متكبر، والاسم والمسمى واليمى في هذا القسم واحد. والثاني ما يدل خبر المخبر به عنه ووصف الو الواصف له به بـ




 كالوجه واليدين والعين وهذه أيضاً صفات قائمة بذاته لا يا يقال فيها ألنها هيا هي


 مستقة من أفعاله ورد السمع بها مستحقة له فيما لا يزال دورن الألـا لأزل، لأن الأفعال التي اشتتت منها لم تكن في الأزل وهو كوصف الواصف له له بأنه
 فهي صفة قائمة بذاته، وهو كالامه لا يقال أنها المسمى ولا غير المسمى ومن

أصحابنا من ذهب إلى أن جميع أسمائه لذاته الذي له صفات الذات وصفات
 يدل كلام المتقدمين من أصحابناه(1)

## المطلب الثاني : الأسماء والصفات والفرق بينهما

سوف يبحث هذا المطلب عن الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى وعن الصفات والعلاقة بينهما وسنبدأ بتوضيح الأسماء الحسنى من خلال النقاط التالية
 وأسماء الله متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها، ومثال ذلك (العليم" اسم من أسمائه تعالى متضمن للعلم الكامل له سبحانه وتعالى والذي لا لا
 أوسع من باب الأسماء والصفات له مثال ذلك قولهـي : (القديم") فهو مها يخبر به عن الها تعالى وليس من أسمائه الحسنى .

ثانياً: أن أسماء الله تعالى أعلام لها معاني وأوصاف لنا لذا هي أعلام لدلالتها على الذات الإلهية وأوصاف لأن لها معاني، وكل ألها ألهاء الها أسماء لمسمى
(1) الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين

(Y) انظر في ذلك كتاب القواعد اللمثلى في صفات اله وألسماثه الحسنى للشيخ محمد



واحد هو الهّ عزّ وجل وقد اختلف في هذه المسألة إلى عدة أقوال ذكرها
 الناسن في ذلك وأنه قد حصل هذا الخخلاف واشتهر بعد الأئمة وبعد أحمد وغيره وأن الذي كان معروفاً عند أئمة السنة هو الإنكار على الجهمية
 (أن الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف، وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء اله من كلامه وكلام الشه غير مخلوق .

والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير مخلو قة
 وقدرته ويسمي نغسه بمسيئته وقدرته؟ وهذا ونيا فيه قولان: النفي هو ولئ قول ابن كلاب ومن وافقه. والإثبات قول أئمة أهل الحديث وئلـئ والسنة وكثير من طوائف أهل الكلام)|(r)

وقال : (أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة وأنه حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله
 وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. والذين قالوا الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة مثل
 البغوي وغيرهم وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري إختاره أبو


(Y) سورة الأعراف، آية •1^.

بكر بن فورك وغيره، والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن أن

 كاسم العليم والقدير)(") وعن توضيح المذهب الأشعري في الاسم والمسمى يقول شارح المقاصد: الالاسم هو اللفظ الموضوع والموري والمسمى هو المعنى الموضوع له والتسمية وصفة أو ذكره فتغايرهما الو اضروري
 كما في قولنا زيد كاتب بخلاف قولنا زيد مكتوب وتفضل النا الشيخ بالن
 يكون بحيث لا هو ولا غيره كالعالم مبني على أنه أخذ المدلول بـلو بحيث يعم التضمن وأراد بالمسمى نفس الذات والحقيقة، وتمسك الفريقين



ثالثاً: أن أسماء الها تعالى تدل على أوصاف وإن دل الاسم على وصف متعد تضمنت أمرين :

1 - ثبوت ذلك الاسم لهَ تعالى .
 إبثات الحي اسماً له تعالى، وإثبات الحياة صفة له.

$$
\begin{align*}
& \text { سور ة الأعلى، آية ا } 1 \text { (Y) }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأعراف، آية •1 • } \tag{r}
\end{align*}
$$



$$
\text { عميرة، طـ 1، } 1 \text { •1 هـ } 1919 \text { م م. عامل الكتب بيروت. }
$$

> أما إن دل الاسم على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور :
> 1 ـ ـثوت ذلك الاسم لله تعالى.
> Y ـ ـ بَبوت الصفة التي تضمنها

「 - ثبوت حكمها ومقتضاها، ومثال ذلك (السميع" يتضمن إثبات السمع اسماً له تعالى، وإبثات السمع صفة له، وإثبات حمكا
 (1) بَهِيرُ

رابعــا: : أن الاسم من أسمائه تعالى تدل على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن
 الخلق بالمطابقة ويدل على الذات وحدها وعلى صنى بالتضمن، ويدل على الصفات الأخرى باللزوم.
خامساً: أن أسماء اللا تعالى مصدرها الشرع فقط فهي توقيفية لا مجال للعقـل فيهـا ولا خـلاف في ذلـك بيـن أهـل الســـة بيـد أن بعـض طـوائـف المتكلميـن يـرون أن أسمـاء الها تـؤخــذ مـن الاصــلا والقياس (r).

يقول عن ذلك شارح المقاصد: (أسماء الها تعالى توقيفية خلافاً للمعتزلة والقاضي(گ) مطلقاً والغزالي في الصفات، وتوقف إمام
(Y) دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له بالتمام، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مما وضع له، ودلالة الإلتزام هي دلالة اللفظ على خارج المعنى الذي وضع له. انظر مجموع فتاوى ابن عثيمين، قسم العقيدة جـ با
 ( ) المقصود أبو بكر الباقلاني البين

الحرمين، ومحل النزاع ما اتصف الباري بمعناه، ولم يرد إذن ولا منع

سادساً: أن أسماء اله تعالى غير محصورة بعدد معين وقد ذهب بعضهم
 تسعة وتسعين اسماً _ مائة إلا واحدأ _ لا يحفظها أحد إلا دخل
|الجنة||" ${ }^{\text {( }}$
وقد حصروا أسماء الله في التسعة والتسعين؛ وفهموا أن الهدف من الحديث هو تحديد أسماءه تعالى بهذا العدد في حين أن الحديث يهدف إلى الإخبار عن دخول الجنة وحصول الوعد لمن أحصاها يقول الإمام ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري : "و قد اختلفف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني، ونقل النووي إتفاق العلماء عليه، فقال : ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى وليس هعناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بححر الأسماء، ويؤيده قوله أخرجه أحمد وصحححه ابن حبان (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به
( ( (
(Y) هنهم ابن حزم في كتابه المحلى جـ اله ص



على الغيب عندك)(1) وعن الذين حصروا أسمائه بهذا العدد يقول: (اابن حزم ممن ذهب إلى حصر هذا العدد المذكور، وهو وهو لا يقول
 لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدي الما المذكي
 تقدم (Y) لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن
 أخطأ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك ألا اسم زائد)| (r)
سابعـاً: أن الإلحاد في أسماء اللة تعالى هو الميل بهاعما يجب فيها وهو أنواع: أ إ إنكارها أو إنكار بعضها.

جـ ـ أن يسمى الهة تعالى بما لم يسم به نفسهـ د ـ أن يشتق من أسمائه أسماء لغيره.



## الصفات العلا :

1 ـ صفات اله تعالى كلها صفات كمال، وإذا كان في الصفة نتص بوجه من

$$
\begin{align*}
& \text { سورة [الأعراف، آية •1^]. } \\
& \text { (0) انظر في ذلك قواعد في صفات الش تعالى للشيخ محمد العثيمين ضمن مجموع }
\end{align*}
$$

الوجوه فهي ممتنعة في حق الله تعالى وقد ذم الله الذين وصفوه بصفات





Y ـ إن باب الصفات له تعالى أوسع من باب الأسماء لأن كل اسم يتضمن صفة ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الها تعالى التي لا يسمى بها مثال
 ولا نسميه الجائي أو الآتي وهكذا ولا يلا يلزم من الأخبار عنه تعالى بالفعل
 لأن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه إلا أفعالها ولا يصح ألن أن يسمى

بأسمائها .
「 ـ إن الصفات الإلهية قسمان ثبوتي في الكتاب أو السنة وسلبي وهو ما نفاه الشا

 كمال عدله.

ع - إن الصفات النبوتية تنقسم إلى قسمين: قسم ذاتية وهي التي لم يزل
 الخبرية كالوجه واليدين وغيرها . وقسم فعلية وهي التي تتعلق بمشيئنه إن

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة المائدة، آية غT (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الفجر، آية } \\
& \text { (£) (६) سورة الكهف، آية } 9 \text { §. }
\end{aligned}
$$

شاء فعلها وإن شاء لم ينعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وغيرها.
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية كالكلام لأنه باعتبار أصله هو صفة ذاتية له تعالى وباعتبار آحاد الكلام فهو صفة فعلية لأنه متعلق بمشيئته سبحانه.

0 ـ أن صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها ولثبوت الصفة من الكتاب والسنة ثلاثة أوجه:

1 ـ التصريح بالصفة كالعزة والقوة والوجه وغيرها .




ومما سبق يتضح الفرق بين أسماء اله وصفاته، وأن الصفات من معاني أسمائه الحسنى (r)

المطلب الثالث : العلاقة بين الصفات والذات
لبيان العلاقة بين الصفات والذات، نبدأ أولاَ ببيان أصل كلمة الذات وماذا تعني في القرآن الكريم وعند أهل الكلام، ثم نتطرق إلى منشأ القول في العلاقة بين الصفات والذات والأقوال في ذلك، ثم نوضح العلاقة بين الصفات والذات على مذهب السلف. (1) سورة طه، آية ه
(Y) انظر تواعد في صفات الله تعالى للشيخ محمد العئيمن ضمن مجموع الفتاوي له تسم العقيدة، جـ rا ص، ص •YA وما بعدها.

إن لفظ الذات هي تعريف للفظ ذات، التي هي تأنيث للفظ ذو، وذو بمعنى صاحب، فذو كذا أي صاحب كذا، وذا وذات كذا، أي صاتي
 ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافاً يتوصل به إلى الو الوصف بألى الأجناس،


 يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات إنتتين منهن في ذات الله عزّ وجل|"

## وقول الصحابي خبيب الأنصاري:

ولســت أبـالـي حيـن أقتـل مسلمـاً علـي أي شــق كــان لها مصـرعي وذلــك فــي ذات الإلـهه وإن يشــا أما عند الدلالة والتحدث عن الذات الإلهية المتصفة بالصفات فلم يطلق
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جـ r ص ع عب. .
(Y) سورة آل عمران، آية 114.










أما عند أهل الككلام فالذات تختلف حيث حذفوا الإضافة عنها وعرفوها فقالوا: الذات واستخدموها للدلالة على نفس الشيء وحقيقته وعينه( () ${ }^{\text {(1) }}$ يقول ابن تيمية: (الما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا: إنه يقال أنها ذات علم وقدرة، ثم أنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا: (الذات" وهو لفظ ليس من لفظ العرب العرباء|(0) ${ }^{(0)}$

ولبيان منشأ القول في التفرقة بين الذات والصفات نرجيع إلى أول من تكلم في الصفات فنفاها عن الها تعالى وفرق بين الذات ولات والصفات وهو

 لاعتقادهم أن الصفة غير الموصوف ومن ثم الخوف من القول بتعدد القدماء ${ }^{\text {(1) }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، آية YA. } \\
& \text { (Y) سورة الصافات، آية TY (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) مجموع نتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ } 1 \text { ا ص } 99 . \\
& \text { ( ( ) ( ) سبقت الترجمة عنه. } \\
& \text { (V) (V) سبقت الترجمة عنه. }
\end{aligned}
$$



ثم ظهرت بعد ذلك المناظرات في هذه المسألة وانتسم أهل الكلام
تجاهها أقسام:
1 ـ الجهمية والمعتزلة والكرامية وغيرهم الذين يفرقون بين الذات والصفات لكن الجهمية والمعتزلة تنغيها والكرامية تثبتهها .

Y - قول طوائف من الصفاتية كأبي الحسن الأشعري وغيره الذين يقولون:

قال : (أن أسماء الهّ وصفاته لذاته لا هي اله ولا هي غيره)"(1).

「 - قول أئمة الإسلام الذين يفصلون في القول لأن لفظ (الغير) فيه إجمال يفصل النا






 من يقول: الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره كما يقوله طوائف من الصفاتية كابي الحسن الأشعري وغيره، ومنهم من يقول كما قالت الأئمة : لا نقول الصن الصفة هي الموصوف، ولا نقول هي غيره لأنا لا نقول لا هي هو ولا هي غير هيره، فإن الف لفظ

 العلم بالآخر . وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف، ولا بعض الجملة

$$
\text { (1) مقالات الإسلاميين، الأشعري، جـ 1، ص } 179 .
$$

غيرها، وعلى الثاني فالصفة غير الموصوف، وبعض الجملة غيرها فامتنع السلف المن الما والأئمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفياً أو إثباتآ، لما في ذلك من الإجمال والتلبيس...... بل يستفصل السائل فيقال له: إن أردت بالغير ما يباين
 الموصوف على سبيل الإجمال وإن لم يكن هو فهو غير بهذا الاعتبار)"(1) .

العلاقة بينهما :
مما لا شك فيه أن الها أمرنا سبحانه بلإيمان به تعالى والإيمان به يشمل
 وصفاته تعالى ملازمة لذاته لا تنفك عنها، ولا تفتقر إليها، فالصفات ليست هي نفس الذات وليست غير الذات، بل هي ملازمة للذات ولا يعقل وجود أحدهما دون الآخر .

وعند تحديد العلاقة بين الصفات والذات نقول: إن كان المقصود بالذات الذات المجردة عن أي شيء والتي لا توجد إلا في عقول نفاة الصفات ، فالصفات زائدة عليها وهي غير الذات على هذا الاعتبار .
 بصفاتها اللازمة لها، والصفات ليست زائدة عليها ولا هي غيرها . يقول ابن تيمية : (وإذا قال من قال من أهل الأثبات للصفات: أنا أثبت صفات الشّ زائدة على ذاته، فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثبتها النـا النفاة من الذات فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفات، فقال أهل ألمل الأثبات: نحن نقول بإبثبات صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء، وأما الذات نفسها الموجودة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جـ } 1 \text { ( } \\
& \text { (Y) سورة النساء، آية وبا . }
\end{aligned}
$$

فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلاَ، بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنساناً لا
 . سكون أو نحو ذلك|"(1)

بقي أن نقول لمن يسأل عند إثبات الصفات هل يكو يكون مفتقراً إليها وتكون مغتقرة إليه؟ يقول ابن تيمية : ايقال له : ما تعني بالافتقار؟ أتعني أن الذا الذات تكون ألـون


 تجعل صفاته مفعولة له، وصفاته لازمة لذاته ليست من من مفعولاته ، وإن عنيت التلازم فهو حق)|

صفاته لأنه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا ولا في ألا
 وإن صفاته تعالى كما تناسب ذاته وتليق بها، ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته( ().





# المبحتث الثاني <br> <br> الصفات الالههية عند الكلابية 

 <br> <br> الصفات الالههية عند الكلابية}

## المطلب الأول: الصفات الذاتية

الإطار العام لمذهب الكلابية في الصفات:
تثبت الكلابية الصفات الإلهية مخالفة في ذلك الجهمية التي تنفي الصفات الإلهية يقول ابن تيمية عن ابن كلاب وأتباعه : اعبد الهّ بن سعيد بن
 وهو من متكلمة الصفاتية . . . وكان ممن اتبعه الحارث المحاس المبي وأبو العباس القلانسي ثم أبو الحسن الأشعـري||(1) "



 وقدرتها)" ${ }^{(r)}$ وتختلف الككلابية عن السلف في أنها لم تئبت كل الصفات الإلهية

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصدر السابق جـ } 7 \text { ، ص • } 7 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

الواردة في الشرع إنما أثبتت الصفات الذاتية دون الصفات الاختيارية وقد كان الناس قبل ابن كلاب إما مثبت لكل الصفات أو نافي لكل الصا الصفات فظهر ابن كلاب وكان مذهبه فيه إثبات ونفي فكان أول من قال بهذا الرأي .

يقول ابن تيمية : "أول من قاله في الإسلام عبد الله بن كلاب فإن السلف والأئمة كانوا يثبتون له تعالى ما يقوم به من الصفات ون والـي والأفعال وال المتعلقة بمشيئته


الصفات الذاتية :
أثبتت الكلابية الصفات الذاتية الإلهية له سبحانه وتعالى ومنها صفات المعاني وقد نقل أبو الحسن الأشعري مذهب ابن كلاب في كتابه مقالات

 جواداً متكبراً واحداً 'أحداً صمداً فرداً باقياً أولاً سيداً مالكاً رباً رحماناً مرياً مرياً


 صفات الذات|"(Y)

ومن النص السابق نلاحظ ما يأتي :
1 ـ أن الكلابية وهي من المثبتة للصفات الإلهية أثبتها أزلية له سبحانه وتعالى


تصحيح هلموت ريتر، الطبعة
ir.

وتجاوزت السبع صفات المعروفة عند الأشاعرة وقد عدد عبد القاهر البغدادي هذه الصفات الأزلية بقوله عن أصحابه: "اوأصحابنا مرابنا مجمعون على أن اله تعالى حي بحياة وقادر بقدرة وعالم بعلم ومريد بإرادة وسام بسمع لا بأذن وباصر بيصر هو رؤية لا عين ومتكلم بكلام لا منا من جنس الأصوات والحروف وأجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية وسموها قديمة)"
لذا فإن ابن كلاب في إثباته للصفات الذاتية قد تجاوز السبع صفات السابقة في الاثبات وقال إن جميع تلك الصفات التي ذكرها هي صفات ذات له سبحانه وتعالى
r اعتمدت عليه في نفيها للصفات الاختيارية عن الها الهّ تعالى وهو مني الحوادث بذاته تعالى، فأثبتت الكلابية الصفات الذاتية لله تعالى ولكا بطريقة خاصة فالصفات الذاتية الإلهية من سمع وبصر إليا وإرادة وغيرها أثبتها كل صفة هي صفة واحدة قديمة أزلية قائمة بذات الإله ولا

تتجدد فيها.
مثال ذلك:
أ ـ صفة القدرة الإلهية يقول البغدادي: اأجمع أصحابنا على"أن له قدرة
واحدة يقدر بها على جميع المقدرات"(r).

ب - صفة العلم يقول: اقال أصحابنا أن علم الهّ واحد ليس بضروري ولا ولا مكتسب ولا عن استدلال ونظر وأجمعوا على أنه محيط بجميع

 (Y) أصول الدين عبد القاهر البغذادي، ص

المعلومات يعلم به ما كان، قد علم به جميع معلوماته ما كان منها وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون وقد علم به أيضاً استحالة

المححالات وعلم علمه بنفسه||(1)

جـ ـ صفتا السمع والبصر : (ايقول المححاسبي في تفسيره لقوله تعالى : إِّى مَعگُ مُّتْتِعُونَ سمع ولا تكلف بسمع ما يكون من المتكلم في وقت كلامه وإنما معنى (إنا معكم مستمعون"\# أي المسموع والمبصر لن يتخفي على (r) سمعي ولا على بصري أن أدر كه سمعاً وبصر ألا بالحو ألث في الله ويقول البغدادي : (قال أصحابنا إن سمعه صفة واحدة أزلية وهو يسمع بها جميع المسموعات من الأصوات والكالام"(2) ". وعن صفة البصر قال : اقال أصحابنا أن اله راء برؤية أزلية يرى بها جميع المرئيات ولم يزل رائياً لنفسه واختلف أصحابنا فيما يجوز كون مرئياً فقـال أبـو الحسـن الأشعـري يجـوز رؤيـة كــل مـوجـود، وأحــال رؤية المعدوم، وقال عبد الله بن سعيد (ابن كلاب) والقلانسي يجوز

رؤية مـا هو قائم بنفسه منعاً من رؤية الأعراض"(م) (م)

د ـ صفة الإرادة الإلهية: يقول ابن كلاب: "إن الله سبحانه لم يزل مريداً
(1) المصدر السابق، ص 90 (Y)

( . دار الكندي

(0) المصدر السابت، ص 9V

MY

بإرادة)|(1) ويقول المحاسبي عن ذلك : ا(فلم يزل تعالى يريد ما يعلم أنه

 وشر فقد أراد على علم لا يحدث له بداءٌ إذ كان لا يحدث فيه علم علم ${ }^{(r)}$

ويقول البغدادي عن أصحابه قالوا: (أن إرادته صفة أزلية قائمة
بذاته وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علم علمه بها فـا فما علم منها كونه أراد كونه خيراً كان أو شرآ وما علم أنه لا يكون لا (r)

ويقول ابن تيمية في توضيح مذهب ابن كلاب في الإرادة:
(الإرادة قديمة أزلية واحدة وإنما يتجدد تعلقها بالمراد ونسبتها إلى
الجميع واحدة)(2)
r ـ أن ابن كلاب قد جعل بعض صفات الفعل صفات ذات مثل الكلام والكرم والكراهية والبغض والرضى فعن الكرم نقل الأشعري قول ابن كان الاب
 وعن الجود قال الأشعري : (اوقال عبد الها بن كلاب لم يزل الله جواداً)(T) وعن الكلام يقول ابن تيمية: (الكلابية ومن وافقهم من السالمية




ونحوهم وصفوه بالكلام في الأزل وقالوا أنه موصوف به أزلاً وأبداً لكن لم يجعلوه قادراًعلى الكلام ولا متكلماً بمشيئته واختياره ولا يقدر أن يحد
 العمى عن الأعمى الذي لا يرى الشمس التي كانت ظاهرة الغيرة متجلية لا أن

الشمس في نفسها تجلت وظهرت"(1)
وعن الرضى والغضب والفرح يقول ابن تيمية في معرض قوله عن

 والرضى والغضب والفرح والضحك وسائر ذلك أن هذا جميعه صفات ذاتية له وأنها قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته واختياره بناءً على أصلهـم الذي
 أن الله سبحانه وتعالى متصف بها أزلاً وأبداً بـخلاف صفات الـا الفعل ولا يقوم به فعل يحدث بمشيئته واختياره ه

ع ـ كذلك القول في الرضى والغضب والولاية والعداوة أنها من صفات الذات



ساخطاً على من يعلم أنه يموت كافر أوإن كان أكثر عمره مؤمناً)" (T) وعلى هذا تكون هذه الصفات التي أثبتتها الكلابية كلها صفات ذات لا صفات فعل وأنها أزلية قديمة بقدمه تعالى .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) مقالات الإسلاميين للأُشعري، جـ ال، ص } 179 \text {. } 17 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

Irs

## المطلب الثاني : الصفات الفعلية

أولاً: الصفات الفعلية الاختيارية هي التي يتصف بها الهَ تعالى في الأزل ويتصف بها فيما لم يزل وهي التي يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء ونـي نفت الكلابية الصفات الفعلية الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى الـي والتي تتعلق بمسيئته وقدرته منعآ من القول بحلول الحوادث (1) بذاته تعالى . يقول الحارث المحاسبي في كتابه فهم القرآن : (اوالشّ جل ذكره لا تحدث فيه الحوادث لأنا لم نجهل موت من مارت مات أنه سيكون وكنـي





(1) حلول الحوادث من المساثل التي أحدثها المتكلمون وهو تعبير لا وجود له في









$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة الفتع، آية YV (Y) } \\
& \text { سورة الإسراء، آية } 17 \text {. }
\end{align*}
$$

 ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له، وذلك فعل الجاهل بالعواقب الذي يريد الشيء وهو لا يعلم العواقب)(Y)

وهذا الأصل أخذته الكلابية من المعتزلة الذين عرف عنهم نفيهم


 وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري و و . . . . أمثالهم إن الرب اله لا يقوم به ما يكون بمشيئته وقدرته ويعبرون عن هـن الـا الحوادث ووافقوا في ذلك للجهم بن صفوان وأتباعه من الجهمية

 كلاب على نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته وخالفهـم في نفي الصفات ولم
يسمها أعر اضاًّ" (0)

ثانياً: الحقيقة أن للمعتزلة معناً خاصاً في التفريق بين صفات الذات وصفات الفعل لم يتبعه ابن كلاب تمام الاتباع كما قد سبق من إنبا الفعل وجعلها صفات ذات يقول الأشعري في تفريق المعتزلة بين صفات
(1) سورة النحل، آية • . .
( (Y) نهم القرآن للمحاسبي، ص • •


 (8.718 هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الذات وصفات الأفعال: اووالمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال بأن صفات الذات لا يجوز أن يوصف البارىء بأضدادها والا ولا
 وبالقدرة على أن يكره وكذلك الحب يوصف الباريء بضضده من البغض وكذلك الرضى والسخط والأمر والنهي والصدق قد يوصف النـي الباريء
 بالمتضاد من كلامه كالأمر والنهي وكل السم اشتم اشتق للباريء من فعله
 من صفات الفعل وكذلك كل اسم اشتق للباري من فعل غيره كالقول معبود من العبادة وكالقول مدعو من دعاء غيره إياه فليس من صف انيات الذات)(1)

وعلى ما سبق تكون الكلابية اتفقت تقريباً مع المعتزلة على نفي

 تتعلق بمشيئته وقدرته لا على أنها صفات أنهات أنعال.

ثالثاً: اتفقت الكلابية مع المعتزلة على أن أحل نفي الصفات الفعلية عن اله
 سبب النفي فالمعتزلة تنفي قيام الحوادث بذاته تعالى لنفيها الصفات عنه تعالى لاعتبارها أن الصفات أعراض (r) لا تقوم إلا بجسم، لكن الكالىابية
(1) مقالات الإسلاميين للأنعري، جـج ب، ص 9.9 وانظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 101 العانري (Y) العرض هو الموجود الني يحتاج ني وجوده إلى موضوع أي محل يقوم بـ كاللون المحتاج


تنفي حلول الحوادث به لأنها ترى أن ما قبل الحوادث لم يخل عنها ولم تسمى الصفات أعراضاً. يقول ابن تيمية عن ذلك : (الككلابية لا تنفي قيام الحوادث به لانتفاء الصفات فإنهم يقولون الصن بئيام أعيان الصنيا

 الحوادث في ذاته تعالى أن هذه الصفات حادثة كائنة بعد أن لم لـك تكن ،
 وهذا منفي عن الإله كذلك هذا الحادث ليس مما يحتا إلي إليه الإله لأنه إن
 يكن فيه كمال فلا يوصف به الإله. ذكر قولهم ابن تيمية فقال : (اقالوا: لو قامت به ـ صفات الأفعال ـ لكان محالّا للحوادث وإن وإن الحادث إن إن

وصفه به||(r)

رابعاً: ترتب على نفي الكلابية الصفات الاختيارية عن اله سبحانه وتعالى وخوفهم من حلول الحوادث بذاته أن خرجوا بأقوال لم يسبقهم إليها أحد مثل قولهم في مسألة الكلام الإلهي ومسألة الخلق والميالم المخلوق وتوضيح ذلك ما يأتي : 1 ـ في مسألة الكلام الإلهي :

 في الدفاع عن هذه المسألة البلاء الحسن رداً وتأليفاً وتحملًا وما صبر ودر ودفاع
(1) منهاج السنة لابن تيمية جـ Y ص ب Y .


الإمام أحمد بن جنبل يرحمه الها إلا شاهداً في هذه المسألة، وقد أشار شارح الططحاوية(1) مُجمِلْا الآراء في مسألة الكالام .
فقال: ا"وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال:
 الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة .

وثانيها : أنه مخلوق خلقه اله منغصلاَ عنه، وهذا قول المعتزلة .
وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات اله، هو الأمر والنهي، والخبر ،
 وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره ها
ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام، ومن أهل الحديث أهر وا
وخامسها: أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماً
وهذا قول الكرامية وغيرهم .

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته،
وهذا يقوله صاحب (المعتبر)"(1) ويميل إليه الرازي في (المطالب العالية)" .
(1) شارح الطحاوية هو علي بن علي بن محمد أبي العز الدمشقي الحنفي علاء الدين
 ص VYT، الأعلام، جـ




ألام النبلاء جـ ب r رقم rvo.

وسابعها : أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته، وهو ما خلقه في غيره وهذا
قول أبي منصور الماتريدي .
وثامنها : أنه مشترك بين معنى القديم القائم بالذات، وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه .

وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلماً، إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديـم، وإن لم يكن الصوت المعين

قديمآ، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة)|"
كما تصدت الكالابية بالرد على الجهمية ردت كذلك على المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن والذين اعتمدوا على الأدلة العقلية في ذلك فحاول ابن كلاب الرد عليهـم معتمداً على العقل وهو الأمر الذي دعاه إلى الظهور بـمذهب جديد في مسألة الكالْ يذكر ذلك السجزي(r) في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت فقال : "الإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكالِم حرفاً وصوتا طريت مجرد العقل وهمم لا يخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف عليه ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعماً منهم أنها أخبار آحاد، وههي لا توجب علماك، وألزمتهم المعتزلة أن الإتفاق حاصل على أن الكالام حرف وصوت ويدخله التعاقب والتأليف وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض، وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من (1) شرح العقيدة الطحاوية جـ ا ص IVE _ IVr تحقيق د. التركي طـ 0، 194Y م؛ مؤسسة الرسالة، بيروت.
(Y) هو الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي، توفي سنة

(

صفات ذات الها لأن ذات اله سبحانه لا توصف بالاجتماع والافتراق والكل والبعض والحركة والسكون وحكم الصفة الذاتية حكم الذات.

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له
 كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لتلة معرفتهم بالسنن وتركهـم قبولها
 العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر، ، وقالوا للمعتزلة :

 كلاب هو أول من قال بأن كلام الها هو معنى قاثم بذاته تعالى قديم لا لا با بصوت ولا حرف إلا معنى قائم بذات الله وهذا القول ألا أول من قن قاله في الإسلام عبد اله

ابن كلاب(1)
وفي تفصيل قول ابن كلاب نكتفي بما ذكره الأشعري في كتابه مقالات
 كلام الهّ سبحانه صفة له قائمة به وأنه قديم بكلامه، والمد وأن كلامه قائم به كما وان أن
 بحروف ولا صوت ولا ينتسم ولا يتجزأ، ولا يتبعض ولا ولا يتغاير، وأنه معنى واحد باله عزّ وجل وأن الرسم هو الحروف المتغايرة، وهو قراءة القرآن، وأنه
(1) رسالة السجزي إلى أمل زبيد ني الرد على من أنكر الحرف والصوت للحافظ أبي
 لراية، الرياض، وانظر في رد الكلابية على من قالل بخلق القرآن كتاب فهـم القرآن



خطأ أن يقال: كلام اله هو هو أو بعضه أو غيره وأن العبارات عن كلام الله
 ذكرنا له عزّ وجل يختلف ويتغاير والمذكور لا يختلف ولا ولا يتغاير وإنما سمي






 عزّ وجل وأن موسى عليه السلام سمع الل متكلماً بكلامه، وأن معنى قون قوله :

 تكليم اللّ لعباده ليس إلا مجرد خلق إدراك للمتكلم وليس هو أمر منفصل عن المستمع

## Y ـ ـ مسألة الخلق :

تعتقد الكلابية أن صفة الخلق أو التكوين حادثة لذلك قالت أن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول لنفي حلول الحوادث بذاته تعات تعالى فنفت الكالِابية أن تقوم صفة الخلق بذات اله تعالى ولم تفرق بين الخالق تعالى وصفة الخلق
(1) سورة التوبة، آية ا.

لابن تيمية جـ


التي قامت به كغيرها من الصفات الإلهية والمخلوقَ الحادث المنفصل عن الّه

 الإرادة به فالخلق هو المخلوق باعتبار تحققه في الخارج (r)
ينقل ذلك القول ابن تيمية فيقول: (اوالجمهور على أن الخلق ليس هو المخلوق وهو قول أكثر العلماء. . . . وطائفة قالت الخلق هو المو المخلوق وهو وهو قول كثير من المعتز لة وقول الكلابية، كالأشعري وأصحابه||(r)

## المطلب الثالث: الصفات الخبرية

الصفات الإلهية الخبرية هي التي كان الدليل على إبناتها دليلسمعي إذ لا يستطيع الدليل العقلي إبناتها بمفرده لأنها توقيفية الإنبات ولكي لان لا لا يمنع ذلك من الاببات بالدليل العقلي مع الدليل السمعي اللذي هو الأصل والصين الخبرية تنقّسم إلى قسمين :
أ ـ صفات ذاتية قائمة باله تعالى كصفة الوجه واليدين والعين والقدم وغيرها.

ب- صفات فعلية تتعلق بمشيئنه تعالى كالاستواء على العرش والنزول والمجيء والغضب والفرح وغيرها.


 1910 19، دار الكتب العلمية، بيروت.

## موقف الكلابية من هذه الصفات كما بلي :

أولاَ: موقفهم من الصفات الخبرية الذاتية هو الإثبات لها كما يقول ابن كلاب: (أطلق اليد والعين والوجه خبراً لأن اله أطلق ذلك ولا ألطلق غلا غيره، فأقول هي صفات له عزّ وجل كما قال في العلم والقدرة والحياة أنها صفات||(1)

وكان يقول : ا(أن وجه الشه لا هو اله ولا هو غيره وهو صفة له وكذلك
يداه وعينه وبصره صفات له||(r) .

وهذا يدل على إبناتهم للصفات الخبرية الذاتة له تعالى مع اختلاف
القلانسي عنهم في صفة اليدين (r)، وهذه من الين المياني القلانسي عن ابن كلاب ذكر ذلك البغدادي في كتابه أصول الدين الدين فقال : (اوزعم بعض أصحابنا أن اليدين صفتان شا سبحانه وتعالى وقال
القلانسي هما صفة واحدة)|(E) .

ثانياً: موقفهم من الصفات الخبرية الفعلية كالاستواء على العرش والنزول والمجيء والغضب والفرح هو الإثبات لها وهذا الإثبات يتضمن أمرين : 1 ـ إبثاتها صفات ذاتية أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته ولا تتجدد خوفآ من القول بحلول الحوادث بذاته تعالى .
Y ـ أن في إثباتها (الصفات الخبرية الفعلية) اعتمدوا بالإضافة إلى الدليل




السمعي اعتمدوا على الدليل العقلي وتوضيح ذلك كما يلي : أ ـيقول ابن تيمية في تقرير هذه المسألة عند الكلابية : (اوهؤلاء
 يقولون مثل ذلك في الاستواء والمبجيء والإتيان والرضى والغضب والفرح وسائر ذلك أن هذا جميعه صفات ذاتية لها وأنها قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته واختيارهسه(1)

قالوا ذلك في مسألة أن الخلق هو المخلو الم الم النزول والاستواء: اأن جمهور أهل السنة يقولون: إني إنه ينزل ولا ولا يخلو منه العرش وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش هل
 على قولين والأول قول ابن كلاب والأشعرية والقاضي وغير وانـئم ممن يقول: أنه لا يقوم بذاته مما بتعلق بمسيئته وقدر وتد وته والثاني
 الذي اعتمدوا عليه في مسألة الصفات وهي نفي الصفات التيات الفعلية الاختبارية التي يفعلها الش متى شاء إذا شاء كيف شاء وهاء سبحانه وتعالى وذلك كما ذكرنا منعاً من القول بحلول الحوادث التي بذاته تعالى
ب ـ أثبتت الككلابية الصفات الخبرية لش تعالى معتمدة على النقل
 والحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي كانوا يقولون بذلك الك
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية جـ 0 ص • اع .
(Y) منهاج السنة النبوية لابن تيمية، جـ Y، ص ^rش .

بل كا: ‘ أكمل أثباتآ من الأشعري فالعلو عندهم من الصفات العقلية وهو عند الأشعري من الصفات السمعية)(1)

واعتمادهم على العقل مع النقل يتضح من خلال مال ما ذكر
 الجيوش الإسلامية فقال: ا قول الإمام أبي محمد عبد الها اله بن سعيد بن كلاب إمام الطائفة الكلابية. كان منا من أعظم أهل
 الجهمية، وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية
 معان، ونصر طريقته أبو العباس القلانسي. وأبو الحسن الأشعري، وخالفه في بعض الأشياء ولكنه على طريقته في إثبات الصفات الفوقية وعلو الها على عرشه كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه|)(r)

وفي اعتمادهم على العقل في محاجة المخالفين أوردد ابن



 المسألة خطأ . قيل لهم: أفليس هو فوق؟ فوإن قإن قالوا: نعم ليس هو فوق . قيل لهم: وليس هو تحت، فإن قالوا لا فوق ولا تحت
(1) المصدر السابق، ص جYז.
(Y) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن فيم الجوزية،


أعدموه لأن ما كان لا تحت ولا فوق عدم، وإن قالوا هو تحت وهو فوق، قيل لهم: فيلزم أن يكون تحت وفوق الاني الكلام في استحالة نفي المباينة والمماسة عنه باله بالعقل ، وأن ذلك ون يلحقه بالعدم المحض، ثم تال: ورسول الهّ اله




 مكان دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب
 وأنه مع الإيمان بل الأمر الذي يجب بالنـبا بها الإيمان لقائله، ومن

 مذهب الجماعة في هذا خاصة إلا ما ذكرناه من من هذه الأه الأمور لكان فيه ما يكفي، كيف وقد غرس في نيته الفطرة ومعارف الآدميين
 الناس عربياً ولا عجمياً ولا مؤمناً ولا كافراً فتقول أين ربك؟ إلا إلا قال في السماء أفصح أو أومأ بيده أو أشار بطرفه إن إن كان ان الا يفصح ولا يشير، إلى غير ذلك من أرض ولا إلا سهل ولا ولا ولا رأينا أحداً إذا عنّ له دعاء إلا رافعاً يديه إلى السماء ولاء ولا
 يقولون، وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم، فتاهت العقول،
(1)". . . . . ومن هذا النص نلاحظ بوضوح قدرة ابن كلاب في الاعتماد على العقل والنقل في إثبات الصفات الخبرية وفي نفس الكتاب نقل ابـن القيـم قـول الحــارث المحــاسبـي فتـال : (قـول الحـارث




 متنزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان

 على السماء لأن من كان فوق كل شيء على السماء في السماء،
 لا يريد الدخول في جوفها وكذلك قوله : يَتِهُوْسَ
 (Y) سورة طه، آية 0.


(0) سورة الإسراه، آية
(7) سورة المعارج، آية ع .
. 1 • سورة فاطر، آية (V)

(4) سورة التوبة، آية

 موضع آخر . فبين عروج الأمر وصروج الملانكة، ثم وصم




 علوه فإنهم صعدوا من الها وانر









$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائدة، آية YY. } \\
& \text {.V| سورة طه، آية (Y) } \\
& \text { (Y) سورة السجدة، آية ه } \\
& \text { (६) سورة النساه، آية 10^) }
\end{aligned}
$$

 إبثات العلو له تعالى عند المحاسبي في كتابه فهم القرآن ص

الكلابية أثبتت الصفات الخبرية معتمدة على العقل والنقل ، وإبثاتها أزلية حتى التي تتعلق بمشيئته وقدرته. بـي الحي أن نقول أنه، مع إثبات الكلابية للعلو والاستواء كما قال البغدادي (اومنهم من قال أن استوائه على العرش كوني مماسة وهذا قول القلانسي وعبد الله بن سعيد يذكره في كتا كتاب
 في إثبات العلو لهّ وفي تأويلهم للإستواء فعن نفيهم للعلو يقول
 قالوا: إن الهُ ليس فوق العالم فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين
 من الكلابية والأشعرية ليس قولهم كلهمه، بل ولا قول الـو أيمتهم بل




 كلاب: إن الاستواء صفة ذات ومعناه نفي الاعوجاج"(0)، وقد

- لم تذكر المصادر أسمائهم (Y)
(Y) منهاج السنة النبوية لابن تيمية، جـ
 ( ) ( ) سورة طه، آية ه.
(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل تأليف ابن حزم الظاهري جـ Y ص 1^9، ، تحقيق =

رد عليهم هذا القول من عدة وجوه ذذكرها في كتابه .
يقول: او هذا القول في غاية الفساد لوجوه:
أحدها : أنه تعالى لم يسم نفسه مستوياً، ولا يحل لأحد أن يسمي اله



وثانيهـا: أن الأمة مجمعة على أنه لا يدعو أحد فيقول: (ايا مستوى ارحمني" ولا يسمى ابنه عبد المستوى .
ونالثهـا : أنه ليس كل ما نفى عن الله عزّ وجل وجب ألن أن يوقع عليه ضده ،
 عزّ وجل متحركاّ، وننفي عنه الحركة ، ولا ولا يجوز أن يسمى ساكناً . . . وكذلك كل صفة ور الم

الاستواء والاعوجاج منفيان عنه معاً . . .
ورابعها : أن يلزم من قال بهذا القول أن يكون العرش لم يزل تعالى اله عن ذلك لأنه تعالى علق الاستواء بالعرش فلو كان الاستواء الم الم


ذلك إلى العرش معنى، ولكن كالمآ فاسداً لا وجه له|"(r)
= بيروت
(1) سورة الطلاق، آية ا .


## المطلب الرابع : أحكام الصفات عند الكلابية

أثبتت الكلابية أحكاماً للصفات تتعلق بها وهي بشكا الحكل عام كما الحما يلي : ا ـ أثبتت الكلابية للصفات الوجودية أزليتها وهذا معنى قول ابن كلاب: ا"لم

Y ـ منعوا من إطلاق القدم عليها لاعتبار أن القدم صفة والصفة لا تقوم بالصفة ولكن قالوا: الشّ بصفاته قديم يقول ابن تيمية : (طائفة من المثبتة كابن كلاب لا تقول عن الصفات وحدها إنها قديمة حتى لا تقول الون بتعدد القدماء كما منعت النفاة هذا الإطلاق بل تقول : اله بصفاته قديم"(r) ولكن يطلق القديم على الباري تعالى عندهم وقد اختلفوا في معنى ذلك فذهب عبد الهّ بن كلاب أن معنى قديم أن له قدماع (8)
يقول البغدادي : "واختلفوا في معنى القديم: فقال عبد الهّ بن سعيد والقلانسي أنه قديم بمعنى قائم وقال أبو الحسن الأشعري أنه قديم لذاته||(0) ${ }^{(0)}$
r ـ ـ كذلك منعت الكلابية من إطلاق البقاء عليها يقول البغدادي : (أجمع أصحابنا على أن لها تعالى صفات أزلية إلية واختلفوا في وصغها بأنها بأنها باقية فقال عبد الها بن سعيد والقلانسي إنها أزلية دائمة الوجود ولا نلا نقول أنها باقية لاستحالة قيام البقاء بها)،(T)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مقالات الإسلاميين للأشعري، جـ 1 الم ص } 174 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) المصدر السابق، ص 1-1 } 9 \text { (7 }
\end{aligned}
$$

ع ـ أن هذه الصفات قائمة بالهَ تعالى وهي زائدة على الذات (1) ولا يقال هي اله ولا هي غيره يقول ابن كلاب: ا (إن أسماء الهّ وصفاته لذاته لا هي الها لا وله ولا هي غيره وإنها قائمة باله ولا يجوز ألا هذا النص نستخرج ثلاثة أحكام :
أ ـــن هذه الصفات لا هي الهّ ولا هي غيره.
ب ـ أن هذه الصفات قائمة بالهة تعالى .
جــ ـ لا يجوز أن تقوم بالصفات صفات أخرى .

ه ـ أن صفات الباريء لا تتغاير يقول الأشعري عن ابن كلاب : اروكان
 وكذلك كل صفات الذات لا هي الصفة الأخرى ولا غير ها ها (r)
1 - ولعل أهم حكم عندهم للصفات هو وحدتها فيا فكل صفة تع تعتبر صفة واحيدة ذاتية أزلية كما قد سبق إيضاحه ووحدة الصفات منعاً لتجدد الصفة عند المشُيئة لمنع حلول الحوادث بذاته تعالى . إ V إنما تحل في الأجسام تعالى الها عن ذلك.
يقول ابن تيمية عن الكلابية أنهم قالوا: إإنه تقوم به الصفات ويرى في الآخرة، والقرآن كلام الهَ قاثم بذاته وليست الصفات أعراضاً ولا الموصوف جسماً) ${ }^{\text {(8) }}$

وبعد فهذه الأحكام التي أثبتهها الكلابية للصفات.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المصدر السابق، جـ الا ص } 179 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (§) منهاج السنة لابن تيمية جـ ب، ص }
\end{aligned}
$$

## المبحث الثالث

## أثر المذهب الكلابي على الأشاعرة

يختص هذا المبحث بتوضيح العلاقة بين المذهب الكانلابي والأشعري من

 عند الأشعري وذلك لأن أبا الحسن الأشعري وضع منهجاً كانت قاعدته المذهب الكلابي وبعد ذلك انتشر هذا المنهج وأصبح يعرف بما الما يسمى به اليوم بالمذهب الأشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري .
وفي اتباع الأشعري لابن كلاب دلائل وألألوا وأقوال فمن الأقوال ما ذكره الابن


 السنة والحديث وأن ابن كلاب يوافتهم في أكثر ها |(1) " .
وقال: اوأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة |بن كلاب||(r). وسوف يكون تقسيم هذا المبحث كتقسيم المبحث السابق
(Y) درء التعارض لابن تيمية جـ Y ص TI وانظر مو قف ابن تيمية من الأثاعارة د. عبد =

لمعرفة أوجه القرب أو البعد بين الكلابية والأشاعرة .

المطلب الأول : الصفات الذاتية
وضعت الكلابية منهجاً في الصفات تميزت به عن غير ها عرضنا ذلك في المبحث السابق، وهنا سوف أبحث في المسائل التي كان للكالابية فيها قول

ولكن عند الأشاعرة وذلك كما يلي :
1 ـ إثباتها : أثبت الأشعري والأشاعرة من بعده الصفات لله تعالى كما أثبتها ابن كلاب من قبل (1) يقول الأشعري في رسالته لأهل الثغر والتي ذكر الثر فيها ما ما
 عالماً قادراً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً له الأسماء الحسنى واله الصفا

 Y ـ أزليتها : أثبتت الأشاعرة أزلية الصفات كما أثبتتها الكلابية يقول عن ذلك


 قادراً وكاماًا للم يزل به متكلماً، وإرادة لم يزل مريداً وسمعاً وبصراً لم ويزل ولم




(
(£) مقالات الإسلاميين للأشعري، جـ

به سميعاً بصيراً وعلى أن شيئاً من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثاً، إذ لو كان شيئاً منها محدثاً لكان تعالى قبل حدوئها موصوفاً بضدها ولو كان ذلك لخرج عن الإلهية وصار إلى حكم المحدثين الذين يلحقهم النقص ويختلف عليهم صفات الذم والمدح وهذا يستحيل على الله عزّ وجل وإذا استحال ذلك عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال إذ

ففي هذا النص نجد ملامح الآراء الكالابية في أزلية الصفات الذاتية وعدم تجلد متعلقاتها خوفاً من حلول الحوادث بذاته تعالى . r ـ زيادتها على السبع صفات: نلاحظ ذلك من النصوص السابقة حيث نص على صفات سبع وهي ما تعرف بصفات المعاني وهنا اختلاف عن ابن كلاب حيث تججاوز ابن كالب هذا العدد في الاثبات يذكر ذلك الشهرستاني فيقول: "اوقالت الصفاتية من الأشعرية والسلف أن الباري تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة سميع بسمع بصير ببحر مريد بإرادة متكلم بكالام باقٍ ببقاء وهذه الصفات زائدة على ذاته سبحانه وهي صفات موجي بردة أزلية ومعان قائمة بذاته، وحقيقة الإلهية هي أن تكون ذات أزلية موصوفة بتلك الصفات وزاد بعض السلف قديم بقدم كريم بكرم جو اد بجود إلى أن عد عبد الله بن سعيد الكلابي خمس عشرة صفة على غير فرق بين صفات (الذات وصفات الأفعال") ₹ ـ وحدة الصفات: أثبتت الأشعرية الوحدة للصنات متابعة للكالابية(r) (1) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري، ص Yا Y (10.
 . بورسعيد


والنصوص السابقة توضح واحدية كل صفة من الصفات وعدم تجلددها

 في سائر صفاته وهو العالم بجميع المعلومات بعلم واحد والقد والقادر على
 والإرادة، والقضاء باتحاد الصفات ليس من مدارك العقول بل بل هو مسند إلى قضية الشرع وموجب السمع، وذلك أن إبثات العلم واحد مُختلف فيه

 مجمع عليه مع اتصافه بالقدم)|"

0 ـ عدم تجدد متعلقاتها خوفاً من حلول الحوادث بذاته : وهذا الأمر وجد عند الكلابية بشكل واضح، فهذا ابن كلاب يقول عن صفة الإرادة : (إن الها



 فكما أكد الأشعري في النصوص السابقة عدم حلول الحوادث بذاته أكد ذلك الأشاعرة بعده.
(1) كــاب الارشـاد لعبـد الملـك الجـويني، ص اسا، تحقيـق أسعـد تميـم طـ ا،
 (r) مقالات الإسلاميين للأشعري، جـ الما


يقول الباقلاني (1) في نفي حدوث صفات الها : الا يجوز حدونها وأها لأن




 دليل على قدم هذه الصفات وأن الهَ سبحانه لا يجوز ألما أن يتغير بها ويا ويصير له
 أما الشهرستاني فقد ناقش هذه المسألة وأكد على عدم تجدد تعلقات الصفات ذكر ذلك فقال: ا(والصفة الأزلية إذا كانت متعلقة وجب علي عموم


 الأزل قال : اوالحق أن هذا الاشكال لا يختا يختص بمسألة الأمر بل هو جار في
(1) الباقلاني هو أبو بكر محمد بن الطيب محمد القاضي المعروف بالباقلاني ولد بالصصرة وسكن بغداد، اشتهر بالقدرة على الجدل والمنا ويعتبر من أهم شخصيات المذهب الأثعري من كتبه: التمهيد، ورسالة الحرة التي التي طبعت باسم رالإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجها

 ص صIV.
جـ IV ، ص •19 وغيرها .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) التمهيد للباقلاني، ص \&1 } \\
& \text { (Y) نهاية الاقدام للثهالنهرستاني، ص }
\end{aligned}
$$

كل صفة أزلية أنها كيف تتعلق بالمعدوم أليس الها تعالى عالماً قادر اً والعالم معدوم وكيف يتعلق العلم والقدرة بنفي محض وعدم صرفل|"(1) . . وبعد
 والمتعلق من حيث المتعلق راجع إلى صلاحية الصفة للكّل ومن رلي

 يتعلق بالمعدوم وكذلك البصر فلا يكون المعدوم مسموعاً ومبصراً بل إلنما
 تحقيقاً كان أو تقديراً كذلك الأمر الأزلي يتعلق بالمألمأمور به حتى بصح المتعلق وهو حال الموجود المتهيأ لقبوله من كونه حياً عالِّلِّلًا بالغاً متمكناً من الفعل كسائر الصفات على السواء فليس يختص السؤال بمسألة الكلام|(r)

7 - عدم تسميتها أعراضاً: لم تسم الكلابية الصفات أعراضأه(ب) كذلك

 لأنه تعالى لم يزل موصوفآ بها ولا يجب أن تكون أعراضا الا لأنه عزّ وجل ليس بجسم؛ وإنما توجد الأعراض في الأجسام ويدل بأعراضهـا فيها

وتعاقبها عليها على حدوثها|"(\%)
V
(I) المصدر السابق، ص ع•ץ.




لذاته لا هي الهّ ولا هي غيره٪)(1) ويقول الأشعري : (اولا يجب أن تكا تكون



 وقد يتضح ثبوت هذه الآراء الكلابية عند الأشاعرة عند التكلم عن بعض الصفات:
أـ صفة القدرة يقول الآمدي: (يجب أن يكون الباريء تعالى قادراً
 تعالى متحدة لا كثرة فيها متعلقة بجميع المقدورات وات غير متناهية بالثا بالنسبة إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتها)|" (r)
وعند التساوول عن القدرة التي يكون فيها الفعل فيما لا يزال رد

 العالم في ذلك الوقت المعين قلنا: إذن على هذا التقدير ألما

 المعلول وإن كان حادثاً كان الكلام فيه كما في الأول ون وهذا يقتضي اشتراط كل حادث بحادث آخر لا إلى أول وهذا هو القول بوجود




حوادث لا أول لها وقد أبطلنان(1) . .

وعلى هذا تكون صفة القدرة صفة واحدة قديمة يقول الإيجي في المواقف: آالمقصد الثاني في قدرته : في أنه تعالى قادر والقدرة قديمة وأنها صفة واحدة)(T) ${ }^{(1)}$

ب - صفة العلم: والعلم صفة واحدة أزلية يقول الشهرستاني : (قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي اله عنه على طريقته لا يتجدد شله تعالى الـالى

 المعلومات على تفاصيلها من غير تجدد وجه العلم أو تجلد ولمد تعلق ألق أو تجدد حال له لقدمه والقدم لا يتغير ولا يتجدد له اله حال وإضا واليافة العلم الأزلي إلى الكائنات فيما لا يز ال كإضافة الوجود الأز الألي إلى الكائليألأنات الحاصلة في الأوقات المختلفة وكما لا تغير ذاته بتغير الأزمنة لا يتغير علمه بتجدد المعلومات . . . . وكذلك تعلقات جميع الصفات الات الأزلية فلا نقول يتجدد عليها حال بتجدد حال المتعلق)|(r)

ويقول الآمدي في العلم (مذهب أهل الحق أن الباري تعالم الم عالى عالم

جـ ـ صفة الإرادة: مثلها مثل الصفات السبع فهي واحدة ذاتية أزلية قديمة


 بيروت
نهاية الاقدام للنهرستاني، ص Y19.

غاية المرام في علم الكلام للَّمدي، ص VI.

غير حادثة وقد رد الأشعري على من قال بحدونها فقال : (الأنها لو



 ويستحيل أن يحدثها في غيره لأن هذا يوجب أن يكون ذلك الغير
 الإرادة منها لو كانت محدثة صح أنها قديمة، وأن الها لم يزل مريداً . ${ }^{(1)}$

كذلك أكثر الأشاعرة من إبثات وحدة الإرادة وعدم حدوثها نذكر على سبيل الإجمال لا الحصر قول الشهر ستاني والآمدي في ذلك ولك و الّا قال الشهرستاني : ا(نقول قد قام الدليل على أن معنى المريد هو ذو الإرادة كما قام الدليل على أن معنى العالم هو ذو العـلم العـلم فنقول إما إما أن يكون الرب سبحانه مريداً لنفسه أو بإرادة وإذا تحقق أنه مرانـ مريد بإرادادة فأما أن تكون الإرادة قديمة وإما أن تكون حادي إن إن يخلو إما أن تكون حادثة في ذاته ألوان في مححل أو أو لا في ذاته ولا فيا في محل وسبق الرد على من قال بحدوث الإرادة في ذاتها)|(Y) كذلك توسع الآمدي (ץ) في إبنات عدم حدوث الإرادة وعدم تجدد



(Y) الآمدي هو أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم سيف الدين الآمدي ولد سنة 001 هـ في آمد من ديار بكر توفي سنة الآب هـ مـ من كتبه الأحكام في أصول الأحكام

متعلقاتها يقول في ذلك : (فإن كانت حادثة فإما أن تكون باعتبار ذاتها
 كانت ممكنة فإما أن تفتقر إلى مخصص آل آلخر أو لا تفتقر، لا الا جائز أن يقال بالأول وإلا أفضى إلى التسلسل وهو إلى محال، ولا ولا جائز أن يقال

 لا من حيث إنه ذات مخصوصة وحقيقية معنية، فإن فيل : المخصص لا يستدعي مخصصاً، وإن كان حادأًأ كما في الشاهد فإن من من وجد له إرادة لا تستدعي تلك الإرادة أخرى، وإلا إلا أفضى إلى التسلسل، وإلـا وأن
 من النفس بطلانه||(1)

ويقول: (اقد بينا أنه لا بد من إرادة قديمة كان بها التخصيص وليس ما ذكرناه في إبطال التخصص بالذات مما ينقلب في الإرادادة فإنه إذا
 بأولى مما قبله أو بعده؟ كان السؤال في نفسه خطأ مأ من جهة أن الإرادادة
 التخصيص، فإذا قيل لم كانت الإرادة مخصصة؟ فكارنـ فكأنه قال لم كانت
الإرادة إرادة؟ وهو في نفسه محال)|(Y).
=


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) غاية المرام للآمدي، ص •7، وانظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي، ص £ }
\end{aligned}
$$

وبعد كلام طويل قال : "اوعلى هذا التحقيق فالإرادة صفة واحدة لا انتسام فيها لا بالحد ولا بالكلم وإن وقع التحدد في متعلقاتها وتعلقها وذلك على نحو ما ذكرناه من تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها، فإنه وإن كان متعدداً أو متغايراً، لا يوجب وقو وقو التعدد في الشُمس نفسهاه|(1)

د ـ صفتا السمع والبصر : وهما كذلك لا تجدد في متعلقاتهما وفي ذلك
 حدوثها وسمعه أزلي متعلق بإدراك المسموعات عند ظهور رها وبصر ه أزلي متعلق بإدراك المرئيات عند وجودها من غير حدوث معنى فيه تعالى عن أن يكون محالً للحوادث وأن يكورن شئ شيء من من صفات ذاته محدثأ") "( ) مما سبق نلاحظ متابعة الأشاعرة للكاللابية في الصفات مع التفصيل عند الأشاعرة والاقتصار على صفات المعاني السبع .

## المطلب الـاني : الصفات الفعلية

كما نفت الكالابية الصفات الفعلية عن الله تعالى منعاً من القول بحلول الحوادث بذاته الأمر الذي أخذته من المعتزلة الذين عرف عنهم هذا القول، كذلك نفت الأشاعرة الصفات الفعلية الاختيارية عن اله تعالى منعاً من القول بحلول الحوادث بذاته تعالى وأقاموا الأدلة والحجج على منع حلولها بذاته
(1) غاية المرام في علم الكلام للَّمدي، ص Vo، وفي مسالة الإرادة انظر كذلك الإرشاد للجويني، ص Y•1، والأربعين في أصول الدين للرازي، ص بام للأيجي، ص
(الاعتقاد والهلاية لأبي بكر البيهتي، ص OV، تحقيق كمال الحوت، ط (Y)
-• عا هـ، عالم الكتب، بيروت.

وامتناع حوادث لا أول لها(1)، وكان موقفهم من هذه الصفات إما جعل متعلق
 والمجيء والإتيان وإما جعلها صفة واحدة قائمة بذاته تعالى أزلية كصفة الكلام . فعن المسألة الأولى وهي جعل متعلق الصفة مخلوقاً يصف لنا البيهتي مذهب الأشاعرة في ذلك فيقول : (إن الله تعالى جل ثناؤه فعل في العرش فعلاً سماه استواء كما فعل في غيره فعلاء سماه رزقاً ونعمة أو غيرهما من أفعاله ثم لم الم يكيف الاستواء إلا أنه جعله من صفات الفعل لقوله : (اتم استوى على العرش" وثم للتراخي والتراخي إنما يكون في الأفعال وأفعال اله تعالى توجد اله بلا مبا
 أزلية يقول الأشعري : "إن الكلام لا يخلو من أن يكون يكون قديماً أو محدثاً فإن كان
 في نفسه لأنه ليس بمحل للحوادث"(r) ويقول الشهرستاني : الذهبت الأشعرية إلى أن كلام الباري تعالى واحد وهو مع حدوثه أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد . . . وقالت الأشعرية إذا قام
 واحدة وكل ما دل عليها فإن علمه وقدرته وإرادته واحدة فذلك ولك يدل على أن
(كلامه واحد)| (3)
هذا وقد ذكر بعض الأشاعرة اختلافاَ بين ابن كلاب الأشعري في مسألة الكلام وهل يتصف في الأزل بالأمر والنهي والخبر أو بعد وجود المأمورين ذكر
(ا) انظر في ذلك الأربعين في أصول الدين للرازي، ص اV وما بعدها . (Y) الأسماء والصفات لأبي بكر البيهتي، ص • •Y ، (Y) طبعة دار إحياء التراث، بيروت. (Y) اللمع لأبي الحسن الأشعري، ص (§) نهاية الاقدام للشهرستاني صفحة Yイ^.

ذلك منهم الجويني في الارشاد فقال: ا(اقد ذهب عبد اله ابن سعيد بن كلاب
 عند وجود المخاطبين واستجماعهم شر ائط المأمورين المنهيين . . . . والصحيح




والشهرستاني قال : (اقالت الأشعرية ذهب شيخنا لا لان الكابلابي عبد اللّا ابن سعيد إلى أن كلام الباري في الأزل لا يتصف بكر باليونه أمراً ونهياً وخبراً واستا واستخباراً

 على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود||(r) ومما سبق نلاحظ إتباع الأشاعرة للكلابية في نفي الصفات الاختيارية عن

## المطلب الثالث : الصفات الخبرية

أثبت الأثاعرة الصفات الخبرية ولكن على الختلاف بينهم فبينما يثبتها
 الأشعري في الإبانة) و(r) وأولها الرازي في كتابة أساس التقديس (\%) .
(1) الارشاد للجويني، ص 119 11 (1)
( (

(£) (انظر أساس التقديس للرازي، ص 90 وما بعدها.

وتوضيح ذلك يكون بتقسيم الصفات الخبرية إلى ذاتية وفعلية وضرب
أمثلة لبعض منها:
| ـ الصفات الخبرية الذاتية:

كما قال ابن كلاب: (أطلق اليد والعين والوجه ألون خبراً لأن الها أطلق ذلك ولا ولا








 التأويلات فيها فقال: (اوهذه الصفات طريق إثباتها النات السمع فنبتبها لورود خبر


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مقالات الإسلاميين للأشعري، جـ 1 الم ص M1 (1) }
\end{aligned}
$$

 الكتاب العربي، بيروت.

 بتشديد الياء من الإضافة وذلك تحقيق في التنية وفي ذلك وني منع من حملها على
النعمة والقدرة لأنه ليس لتخصيص التثنية في نعم الها ولا في قدر ته معنى يصح"|(r) ولكن بعض الأشاعرة قد ذهب إلى تأويل هذه الصفات منهم البغدادي والجويني والرازي وغيرهم قد أولوها، يقول البغدادي : (اوزعم بعض الصفاتي التياتي أن الوجه والعين المضافين إلى الهّ تعالى صفات له والصحيح علي علي
 والعين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضئلى

 الأشعري وابن كلاب في تأويل هذه الصفات.

Y ـ الصفات الخبرية الفعلية:
أ ـ ـ ال النزول: صفة النزول والمجيء والإتيان أثبت الأشعري هذه الصفات
 أو التنقل أو حلول الحوادث بذاته، وهو بذلك موافق لابن كلاب)(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الرحمن، آية YV. } \\
& \text {.Vo سورة ص، آية (Y) } \\
& \text { (r) الاعتقاد للبيهقي، صر بrه . }
\end{aligned}
$$

(0) الإرشاد للدجويني ص 7 ع ا وانظر قول الرازي في تأويل الصفات الخبرية في أساس التقديس، ص عQ وما بعدها . (7) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية، جـ Y، ص

يقول الأشعري : (اوأجمعوا على أنه عزّ وجل وجا يجيء يوم القيامة والملك صفآ صفآ لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، فيغغر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء كما قال وليس مجيئه حركة ورا ولا

زوالاً وإنما يكون المجيء حر كة وزوالاً إذا كان الجائي جسماً)"(1) ،

وليس نزوله نتلة لأنه ليس بجسم ولا جلا جوهر")"
ويقول البيهتي كذلك : (وأن إيتانه ليس بإيتان من مكان إلى مكان وأن


تأويلات لهذه الصفات (£
ب ـ صفات الرضى الفرج والغضب فقد اعتبرها ابن كلاب صفات ذات الله وبناء على ذلك قال بالموافاة لكن الأشعري ومن بعده قد تأول هذه الصفات يقول الأشعري: اوأجمععوا على أنه عزّ وجل النى يرضى عن الطائعين له وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم وأنه يحب التوا التوابين ويسخ على الكافرين ويغضب عليهم، وأن غضبه إرادته لعذابهم وأنه لا لا يقوم

لغضبه شيء) ${ }^{\text {(0) }}$
ج--صفــة العلـو والاستـواء أثبتهـا الأشعـري، كمـا أثبتهــا ابـن كـلاب والمحاسبي ووضعوا لذلك الأدلة العقلية والسمعية (1) يقول: (اوأنه تعالى الى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري، ص YYV. }
\end{aligned}
$$

全






د ـ الرؤيةً وقد أثبتها الأشعري، كما أثبتها ابن كالاب (1) يقول الأشعري:






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) شورة تبارك، آية } 17 \text { ا } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

 (0) كتاب الإرشاد للجويني ص







## المطلب الرابع : أحكام الصفات

أثبت الأشاعرة أحكام الصفات الإلهية كما هي عند الكلابية من كونها
 وقد ذكرنا في هذا البحث من النصوص ما يثبت هذه الأحكام ويغني عن إعادتها(1).
(1) انظر المطلب الرابع من المبحث الثاني من هذا الفصل.

## المبحت الرابع

## موقف السلف من الآراء الكلابية

أولاًّ ـ تقرير مذهب السلف في الصفات:
يذهب السلف رضوان الهَ عليهم إلى وجوب إبثات ما أثبته الها عزّ وجل
 تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل لأنه سبحانه ليس كمثله شيء لا لا في أوصافه ولا في في
 جمعت هذه الآية الكريمة الرد على المعطلة والمشبهة فقوله تعالى :
 آلْبَهِيرُهُ ، ردعلى المعطلة لصفاته تعالى .
فالأصل في الصفات الإلهية هو إثباتها كما جاءت العات مع فهم معناها وتفويض كيفيتها لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف يتساوى في الإثبات جميع الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسول

يقول الإمام أحمد بن حنبل : (اليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه (1) سورة الشورى، آية 11.

قد أجمل اله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه فهو سميع بصير بلا حدود ولا قدر ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا يتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا يتعدى ذلك ولا يبلغ صفته الواصفون، نؤمن بالقرآن كله محكمه


ونقل ابن تيمية مذهب السلف في الصفات فقال: (اومذهب السلف : أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا
 ليس فيه لغز ولا أحاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه؛ لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في في في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد . وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله فكما نتيقن أن اله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية؛ فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله
 التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه؛ كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله؛ فيعطلوا أسماءه الحسنى، وصفاته العليا، ويحرفوا الكلم عن مواضعهd، ويلحدوا في

أسماء الله وآياته||(Y)

 . الرياض . YV _ Y Y مجموع الفتاوى لابن تيمية، جـ 0 ص (Y)

ومع إثبات السلف للصهات علموا معاني هذه الصفات يقول ابن تيمية:
"ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة: إن الرسول لم يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثها ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان المان لم يعرفيا


وكذلك مع إثباتهم للصفات وفهم معانيها لم يتأولوا شيء من آيات آيات الصفات وأحاديثها يقول في ذلك ابن تيمية: إإن جميع ما في القرآن مني من آيات آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها وقد طالعت التفاسير المنقولة
 الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد عن أحن أحد من الصا الصحابة ألها

 كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا اللهب(1)
وفي فهم السلف لمعاني الصفات، وإنباتهم لها إثبات لوجود حقيقي لا لا إبنات تحديد وتكييف فعندما يسئلون عن الصفات يقولون: أمروها كما كما جاءت وهذا فيه إبنات للصفات وتفويض علم الكيفية له وليس فيه نفي لحقيقة الصفات
 الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب مور موافق لقول ولمول الباقين
 كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالهّ لما قالوا:

(r) المصدر السابق، جـ T ص 9 ع

الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف

 نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . . . وأيضاً فقولهم : أمروها يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو

 وحينٔذ فلا تكون قد أمرت كما جا جاءت ولا ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول)|(1) (1)

ثانياً ـ موقف السلف من الألفاظ المحدئة :
يذهب السلف إلى أن الألفاظ نوعان: الأول: هو ما ما جاء به الشرع من الكتاب والسنة وموقف المؤمن هو أن يقر بهذه الألفاظ فيئبت ما أثبته النّ
 شرف العلم الذي به يرفع الهّ المؤمنين الدرجات والنان والنوع الثاني هي الألفاظ الواجب تجاهها هو الاستفسار عن معناها فإن كان يوافي النق حق قبل وإن وإن كان يران النا بها معنى يخالف الحق أنكر (r)
وعن نزاع الناس بسبب الألفاظ، يقول ابن تيمية: ا(كثيراً من نزاع الناس
 ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها ولو سئل كل منهما عن منـيان معنى ما قاله لم يتصوره فضلاّ عن أن يعرف دليله ولو عري مخطئاّ بل يكون في قوله نوع من الصواب وقد يكون هنا هـا مصيباً من وجه وهذا

مصيباً من وجه وقد يكون الصواب في قول ثالث)|(1) . وعن بعض الألفاظ قال :
 يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف كما لا يوجد له ذكر في الكتاب والسنة لا لا لا لا لا لا بنغي ولا إبـات)| (V) .
هذا وقد قعد قواعد في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات في كتابه
التدمرية نذكر بعضاً منها: إالقاعدة الأولى : أن الهّ سبحانه موصوف بالإثبات

 أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إنباتاً . . . .
القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول عن ربه عزّ وجل فإنه يجب الإيمان
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية، جـ Yا، ص عII.

بنفسه، انظر التعريفات للجرجاني، ص VT.
(Y)
للجرجاني، ص V9.
(ع) (المتحيز هو الذي وجد في حيز والحيز هو تقدير المكان، انظر بيان تلبيس الجهمية
لابن تيمية جـ Y، ص r.r.
(0) المركب: هو الذي يتكون من أجزاء ركب منها انظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية،
جـ r، ص OY.
(T) المنقسم: هو ما يمكن فصل بعضه عن بعض، انظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية،
جـ r، ص V\&.

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقص تأسيس الجهمية لابن تيمية، (V)
 الحكومة، مكة المكرمة. (A) سورة البقرة، آية

به سواء عرفنا معناه أ ؛بم نعرف لأنه الصادق المصدوق فما جاء في الكتاب
 سلف الأمة وأنمتها مع أن هذا الباب يوجد عامت الامته منصوصاً في الكتاب والساب


 جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. . .

القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراداً أو ظاهر ها ليس



 يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلا وقد وجدت ألفاظ معناها في الشُرع معاكس لمعناها عند المتكلمين مثل لفظ القديم ففي القرآن الكريم يعني خلاف الحا
 يسبقه وجود غير


 (Y) (Y) سورة يس، آية 9 (Y)


ثالثاً ـ الرد على الكلابية:
يتضمن الرد على الكلابية على عدة نقاط كلها تدور على الأصل الذي الذي





 يكون الرد عليهم في نقاط كالتالي :
1- قولهم بوحدة الصفات وعدم تجلد متعلقاتها: تثبت الكلابية الصفات



 الحوادث، لم يخل منها، وما لم يخل من الحو الحوادث فير فهو حادث" (1)، هذا

 والبصر والعلم: اوقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل
 رآها سبحانه، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية جـ r، ص •19، تعليق د. رفيت العجم طـ 1، } \\
& \text { 1994 العار دار الفكر اللبناني. } \\
& \text { (Y) انظر النصدر السابت، نفس الصفحة الينار (Y) }
\end{aligned}
$$


 الكالام - بينها وبين الرسول، قالت عائشة : (اسبحان الذي وسع سمعه








 هو سبحانه يعلم ما كان، وما يكون، وما وما لو كاني
 يعلمه من هذا، وهذا، وهذا، ولا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال تعالى :


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المجادلة، آية } 1 \text {. } \\
& \text { (Y) سورة المجادلة، آية الـ } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الزخرف، آية • ( } 1 \text {. } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، آية Y (Y) } \\
& \text { سورة البقرة، آية }
\end{aligned}
$$










 المفسرين (إلا لنرى ونميز" وكذلك قال جمال جماعة من أهل ألمل العلم قالوا: "النعلمه موجوداً وواقعاً بعد أن كان قد علم أنه سيكون") . ولفظ بعضهمه،

 قوله (النعلم" أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب واب والعقاب . ولا ولا ريب أنه كان عالماً سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد.


 هتلازمان. . يلزم من تبوت أحدهما ثبوت الآخر ومن انتفائه انتفاؤهه| (r) .

وممن تكلم في هذه المسألة كذلك الإمام ابن مندة" (r) رحمه الشّ في
 كبيراً من الكتاب في إثبات هذه الصفات لهّ تعالى بالى بالآيات والأحاديث وأن أنها تجدد متعلقاتها وتتعلق بمشيئته وقدرته من ذلك، قوله : ا(ومن صفات الها الها

 آلَّه سَمِيعًا بَهِيرًا重

(1) سورة يونس، آية I^.



$$
\begin{aligned}
& \text {. سورة آل عمران، آية (V) } \\
& \text { ( ( ) سورة المجادلة، آية ا }
\end{aligned}
$$

(Q) كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الشا عزّ وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد للإمام


كذلك الأمر بالنسبة للإرادة عند الكلابية، فهي واحدة قديمة أزلية
كالعلم، والسمع البصر، والكلام.
وقد رد شارح الطحاوية على من فصل بين إرادة الها تعالى ومشيئته، ،

 يرِيدِ (1) (1) ") والآية تدل على أمور: أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته.

الثاني: أنه لم يزل كذلك، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء



يكن حادثاً بعد أن لم يكن .
 ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادادته المتعلعلفة



 يجعله فاعلاً . وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الهـ اله تعالى .
. الغرباء الأثرية المدينة المنورة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البروج، آية } 10 \text { ـ آ } 10 \text { (Y) } \\
& \text {. IV (Y) }
\end{aligned}
$$

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما
 يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا اله وحده.

الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام، ويفعل ما يريد

السادس : أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته، جاز فعله ، فإذا أراد أن

 وغير ذلك مما يريد سبحانه؛ لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعالى والم الما لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب (1)"التصديق)
r ـ ـ نفي الصفات الفعلية الاختيارية :
أ ـ نفت الكلابية الصفات الفعلية الاختيارية بناء على نفيها حلول الحوادث بذات اله تعالى، ولفظ الحوادث من الألفاظ التي لم تكن معروفة عند السلف لذلك تساءل العلماء عن معناها ليصدروا الحكم المنا المناسب لها يُ يقول ابن تيمية عن ذلك: (اولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجمالان، فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض والحواورادث هي الأمراض
 حدثاً عظيماً . . . فهذه النقائص التي ينزّه الها عنها . وأن أن أريد بالألأعراض ,الحوادث اصطلاح خاص، فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من

$$
\text { (1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز جـ } 1 \text { ص • • . . }
$$

أهل الكلام وليست هذه لغة العرب، ولا لغة أحد من الأمم؛ لا لغة القرآن ولا غيره ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم؛ بل مبتدعوا هذا الاصطلاح: هم من أهل البدع المحدثينين في الأمة، الداحليا العلين
 وحوادث: لا يخرجها عن أنها من الكمال الذي يكون الما المتصف به أكمل
 الكمال التي هي أعراض وحوادث على اضطلاحهمم؛ كالعلم والقدرة
 وحوادث: كان الأول أكمل، كما أن الحي المتصف بهذه النـو الصفات: أكمل من الجمادات ولهذا وصف الرب بالع بالعلم دون الجهل، والقدر القدرة دون
 والبكم، والضحك دون البكاء والفرح دون الحزن .
وأما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب: فهو أكمل ممن لا وا يكون منه إلا الرضا والحب، دون اليا البغض والغضب للأمور المذمومة التي تستحق أن تذم وتبغض
ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل: أكمل من اتصافه بمجرد الاعطاء والإعزاز والرفع، لألن النعّ النعل الآن
 بالآخر في المحل المناسب له، ومن اعتبر هذا الباب وجلد
 الكتاب والسنة، وأن هذا المعنى فيه إجمال يوضحه علما "وحلول الحوادث بالرب تعالى، المنفي في علم الكلام المذموم، لم يرد

$$
\text { (1) مجموع الفتاوى لابن تيمية، جـ } 7 \text { ، ص • } 9 \text { ـ \& } 9 \text { (مختصرة) . }
$$

نفيه وِلا إبثاله في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، فِإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث لا له وصف





 الصفات الاخختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له، وإنما أتى السني من الـي نسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل، لم ينقطع . ${ }^{(1)}$

لذا نجد أن الأثمة يقولون أن الحوادث تقوم باله وتزول كما نقل
 ملمب أئمة السنة والحديث من السلف وغيرهم||(r) .

وقد كان للكلابية حجة في نفيهم حلول الحوادث بذاته ابن تيمية بالرد عليها موضحاً فسادها، وسأكتفي بعرض ريا رده إذ فيه فصل القول، يقول: الفقالوا: هذه الصفات إن كانت صفات نقان انص وجبا
 الكمال نقص؛ فيلزم أن يكون كان ناقصاً، وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من ونـون ونوه :
أحدها: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرّح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز جـ } 1 \text { ص ص } 4 \text { ه. }
\end{aligned}
$$

علم بالإجماع وعليه اعتمدوا في نفي النقص، فنعود إلى احتجاجهم


 فيما سلمته لكم فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه، وإلا فإلا فاحتجاجكم بقولي مع إني لم أرد ذلك كذب علي، فإنكم تحتجون بالإجماع، والطائفة المثبتة من أهل الإجماع، وهم لم يسلموا هذا .
الثاني : أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص، بل بل لو وجدت قبل قبل وجودها لكان نتصاً، مثال ذلك تكليم اله لموسى عليه السلام المام، ونداؤو له لـ
 فكل منها كمال حين وجوده ليس بكمال قبل وجوده، بل بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص .
 أن يكون قديماً وما كان ممتنعاً عدمه نقصاً، لأن النقص فوات ما الْ يمكن من صفات الكمال.

 (اصفات الأفعال) عندنا ليست بنقص، ولا ولا كمال قيل : إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال .
الخامس : أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذات ات ات يمكنها أن تتكلم بقدرتها، وتفعل ما تشاء بنفسها، وذات الت لا يمكنها أن الن تتكلم بدشيئتها
 باختياره قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل، وحيئذ فأنتم الذين

وصفتم الرب بصغة النقص، والكمال في اتصافه بهذه الصفات، لا في نفي |تصافه بها.

السادس : أن يقال: الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزلياً،


 يقدر على شيء من هذه الأمور وتقولون أنه يقدر على أمور مباينة له، ،

 على قولكم أن لا يقدر على شيء ولا أن يفعل شيئّاً، فلزم أن لا لا يكون خالقا لا لا لشيء وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه.
ولهذا قيل: الطريق التي سلكوها في حدوث العالم، وإثبات الصانع
 وإثبات الصانع إلا بإبطالها، لا بثباتها. فكان الصان ما اعتمدوا وا عليا وليه وجعلوه
 للدين ومناف له . ولهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهـم هـيا هنا ويا ويذمونه ويقولون: من طلب العلم بالكلام تزندق، كما قال أبو يوسف وير ويري عـي مالك. ويقول الشافعي: حكمي في أهل الكالام العام أن يضربوا بالجا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من تر ترك الكتا وأقبل على الكلام، وقال الإمام أحمد بن حنبا حنبل : علماء الكاء الكالام زنادقة وما
 قامت به الأفعال لكان محلاُ للحوادث، والحادث إن إن أوجب له كمالاً فقد
 (أولاً) هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها، فإن كليهما حادث بقدرته ومشيئته، وإنما يقترنان في المحل . وهذا التقسيم وارد على الجهتين
وإن قيل في الفرق: المفعول لا يتصف به، بخلاف الفعل القائم به قيل في الجواب: بل هم يصفونه بالصفات الفعلية ويقسمون الصفات إلى الى

 الوجود وأما الممتنع فليس من الكمال الذي يتصف به موجود والحوا ولحوادث
 انتفاؤها في الأزل نتصاً، لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص .
ويقال: إذا قدر ذات تفعل شيئاً بعد شيء وهي قادرة عـئ على الفـي الفعل بنغسها وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئاً، بل هي كالجماد الذا الذي لا يمكنه أن يتحرك كانت الأولى أكمل من الثانية، فعدم هذه الأفعال نتص
 أن اتصاف الباري عزّ وجل بالصفات الفعلية الاختيارية كما وصف بها بها نفسه
 بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها يقول في ذلك شارح الطحاوية : ا(أن الشّ سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال : صنا صفات الذا
 لأن صفاته سبحانه صفات كمال، ونقدها أنا صفة نقص، ولا ولا يجوز أن أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفآ بضده، ولا يرد على هذا صفا صفات



 متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل ملا معناه معلوم لنا





 له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلماً بالقوة، بمعنى ألهن يتكلم إلما


ب - ويدخل في الصفات الفعلية الاختيارية بعض الصفات الخبرية كالنزول
 والانتقال تعتبر كذلك من الألفاظ المجملة .

يقول ابن تيمية: افالألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة في الإثبات تثبت والتي جاءت بالنفي تنفي والألفاظ المجملة كلفظ الحر كة والنزول
 يماثل المخلوق لا في نزول، ولا في حركة ولا انتقال، ولا زوال، ولا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الأعران، آية عه. }
\end{aligned}
$$

غير ذلك)|(1) ويقول في موضع آخر : (أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه ونزوله، فهذا أمر ضروري
 الفاعلة، فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلهي تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاتها||(r)
جـ - ويدخل كذلك في الصفات الفعلية الاختيارية صفتا الرضى والغضب والي والتي قال عنها الكلابية أن صفة الرضى صفة واحدة ألزيلية قديمة لا تتعلق بالمشيئة الإلهية ومثلها صفة الغضب وفي وفي إثبات أن صفة الرضى وصي وصفة


 معنى الشرط، فتقديره: (إن تتبعوني يحببكم الشّه) . ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله، فمحبة الشّ لهم إنما تكون بعد اتباعهم للرسول، والمنازعون منهم من يقول: ما ثم مـم محبة بل المرا المراد ثواباً
 والقرآن يدل على قول السلف أئمة السنة المخالفين للقولين، وكذلك
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية، جـ ד1 ،، ص צY؟ .
(Y) مجموع الفتاوى لابن تيمية، جـ الا 1 (1)، ص النزول والمجيء انظر سرح العقيدة الواسطية ص با ه والمسائل والرسائل المروية عن
 التوحيد لابن خزيمة ص ד ابا، وشرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي جـ
 (
 يدل على أن أعمالهم أسخطته فهي سبب لسخطه، وسخطه عليهم بعد





 أن المحبة بسبب هذه الأعمال وهي جزاء لها
 والمحبة والرضى : (ايعارضهم الأكثرون الذين ينازعونهم في الحكمة المحبوبة، كما ينازعونهم في الإرادة، فإنهم قالوا لهم : إلذا إلما كانت الإرادادة


 المعارضون: من شأنها جنس التخصيص. وأما تخصيص هذا الما المعين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة محمد، آية YA. } \\
& \text { (Y) سورة الزخرف، آية } 00 . \\
& \text {. سورة الزمر ، آية (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة آل عمران، آية (1) } \\
& \text { (Y) سورة المائدة، آية § \& } \\
& \text { (V) سورة الصف، آية ع (V) }
\end{aligned}
$$

على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة بل لا بد من سبب يوجب

 التخصيص وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه امتنع تخصيص الإرادة لواحدة من ذلك دون أمثاله، فإن هذا ترجيح بلا


 حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها وا وا ويفرح بها أو أو لم يحصل ألا
 بدون ما أحدثه من المفعولات فامتنع أن تكون المفعولا لات فيل فيلت لكي

 يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا يحصل الفعل إلا - ${ }^{(1)}$

د ـ ومما يترتب على نفيهم حلول الحوادث بذات الها ونفي الصفات الفعلية عن الهّ تعالى أن ظهروا بقول في مسألة الكلام لم يسبقهم إليه أحل، وقد سبق
 الرضى والمحبة والغضب انظر الرسالة الأكملية في ما يجب شلّ من من صفات الكمال



وغيرهم .

توضيحه من خلال عرض مذهبهم ورد العلماء قديمآ وحديئاً على هذه المقولة فمن الكتب التي ألفت قديماً رسالة السجزي إلى إلى أهل زبيد في في الرد الرد
 الككلابية التي أنكرت الحرف والصوت.

ومن الكتب الحديثة كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية(ب)
وسوف أختصر الرد حول أربعة نقاط:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- في أن النظم العربي للقرآن ليس كلام اله . } \\
& \text { Y - في أن كلام الهّ معنى واحد. } \\
& \text { r ـ ـ مخالفتهم لأهل السنة. } \\
& \text { \& ـ موافقتهم للمعتزلة . }
\end{aligned}
$$

## وسوف يكون الرد كما يلي :

1 - يُبت الكلابية أن النظم القرآني ليس كلام الهّ وذلك لاعتبارهم أن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجاز وعلى المعنى بطريق الحقيقة يقول الما ابن
 قائمة به . . . وأن الكلام ليس بحروف ولا ولا صوت ولا ولا ينتسم ولا يتجز ألا ولا يتبعض ولا يتغاير وأنه معنى واحد بالهَ عزّ وجل"(r)" ، ويقول في
(1) حقق وطبع رسالة ماجستير لمحمد باكريم عبد الهُ ، نشر دار الراية للنشر والتوزيع .



 السلف .
(r) مقالات الإسلاميين للأشعري، جـ r، ص ع^ه .

ذلك ابن تيمية: اولهنا لم يكن قدماء الكلابية يقولون أن هاللفظ
 المعتزلة ويوجب عليهم القول بأن كلام الها مخلوق، لان لكن كانوا يقولون: أن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجاز ، وعلى المعنى
 الكالام" يتناول اللفظ حقيڤة فجعلوه مشتر كاَ، فلز مهم آن يكون كلام الها مخلوقاً. فههم بين محذورين إما القول بأن كلام الهّ مخلوق وإلإما والما القول بأن القرآن العربي ليس كلام اله، وكلا الأمرين معلوم الفساد وليس


العربي المنزل غلى محمد
Y ـ القول في أن كالم الهّ معنى واحد رد ابن تيمية عليهم ذلك من عدة وجوه
وهي:
\#أولاً: المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأمر والنهي والخبر وأن
يكون هو مدلول الثوراة والإنجيل والقرّآن .
ثانياً: أن المعنى المجرد لا يسمع وقد ثبت بالنص والإجماع أن
كلام اللّه هسموع منه كما سمعه موسى بن عمران.
ثالثاً: لو كان الكلام معنى فقط لم يكن هنالك فرق بين تكليم الهُ لموسى وإيحائه إلى غيره لا بين التكليم من وراء حساء حجاب والتكليم إيحاء فإن إيصال معرفة المعنى المجرد إلى القلوّلوب يشُترلك فيه جميع الأنبياء....

رابطاً: لو لم يكن الكلام إلا مجرد المعاني لكان المخلوق أكمل


من الخالق فأنا كما نعلم أن الحي أكمل من الميت وأن العالم أكمل من الجاهل والقادر أكمل من العاجز والناطق أكمل من الأخرس . . . .
خامساً: لو كان المقصود بالكلام المعنى فقط مجرداً لكان نصف القرآن كلام اله ونصفه ليس كلام الله فالمعنى كلام الهّ والألفاظ ليست
「 ـ ومما سبق يتضح مخالفتهم لأهل السنة في شيئين : الأول: يلزم من قولهم أن القرآن ليس كله كلام اله المنزّل من عنده، والثاني أن نصف القرآن كلام الله أي المعنى، والنصف الثاني
ليس كلام الشا بل خلقه الش(r) .

ع ـ ذكر ابن تيمية أن مذهب الكلابية في القرآن قد وافق قول قول المعتزلة في خلق القرآن وخالفه في وجهين فقال : ايقول ذلك الكانلابية والأشعرية الذين يقولون أن القرآن العربي ليس هو كلام الها وإلنما كلا كلامه المعنى
 القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق وكذلك التوراة العبرية ويغارقه من وجهين : أحدهما: إن أولئك يقولون أن المخلوق كالام الله وهؤلاء يقولو ألون أنه
 وجمهورهـم . . .


(Y) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية، جـ

الثاني: إن هؤلاء يقولون: شا كلام هو معنى قديم قائم بذاته
والخلقية يقولون لا يقوم بذاته كلام . . .) (1) .

هـ ـ وفي مسألة الخلق وأنه المخلوق يرد عليهم ابن تيمية من خلال تفسيره

 تتعلق بمشيئة وهي ليست المخلوق يقول في ذلك: وقوله : (باسم ربك الذي خلق" وقوله : (اعلم بالقلم علم الإنسان ما لم الم يعلم" يدل علي إلى إثبات أفعاله وأقواله . فالخلق فعله، والتعليم التيم يتناول تعليم ما أنزله . . . . وقد قال : (خلق الإنسان") . ومعلوم بالعقل وبالخطاب أن الإنسان المالن المخلوق غير خلق الرب له، وكذلك خلقه لغيره. والذين نازعوا في ذلك إنما

 (المخلوق" ليس هو المصدر وإذا كان الخلق فعله فهو بمشيئة إذ يمتنع أن يكون فعله بغير مشيئة، وما كان بالمشيئة امتنع قدم عينة بل يجوز قدم

وإذا كان الخلق للحادث لا بدل له من مؤثر تام أوجب حدوثه لزم أنه كان قبل هذا المخلوق مخلوق آخر ثبت أنه متصف بخلى بام خلق|(\%)

ويقول في موضع آخر : اوكذلك من لا يكون خالقاً يمتنع أن يجعل

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة [العلق، آلية 1) } \\
& \text { (Y) سورة [العلق، آلية ع ـ 0] }
\end{aligned}
$$

نفسه خالقاً، فإنه إذا لم يكن قادراً على أن يخلق فجعله نغسه خالقه



 خالقه بوجه من الوجوه. ويلزم من القول بامتناع الفعل عليه في الأزل


 خارج، بل هو من نفسه. فيمتنع أن يجعل نفسه مريده بعد أن لم تم تكن، ،


 الاستفسار عن المراد عنه، يقول في ذلك شارح الطحاوية: „اكان ألمة السنة رحمهم الها تعالى لا يطلقون على صفات الها وكا وكلامه أنه غيره، ولا أنه ليس غيره لأن إطلاق الإنبات قد يشعر أن ذلك مباين لا لـا له وإلطلا

 الصفات الزائدة عليها، فهذا غير صحيح، واني وإن أريد به أن الصفات زات على الذذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة، فهن الصنا ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات بل الذات المنات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتِّآ وصفة
(1) المصدر السابق، جـ דا، ص זדז.

كلا وحدة؟ ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال . ولو

 الآخر في الخارج|"(1)
هذا مجمل الرد على الكلابية في هذه المسألة مع الاختصار (r).

 في الرد عليهم وأكثر من ذلك بالإضافة إلى أن كثيرآ من العلماء قد رجع إليه في ردودهم.
الثاني: أن ردود العلماء الآخرين تد تكون مختصرة جداً مع العلم أنني قد أشرت إليها في الهوامش لزيادة العلم والشا الموفت.

# الفصل الثالث أهم آراء الكلابية في القدر 

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول : نشأة القول في القدر في الإسلام ومر اتب القدر . المبحث الثانـي : قول الكلابية في القدر . المبحث الثالث : مسائل تتعلق بالقدر : ـ تعليل أفعال الها .
ـ ـ التحسين والتقبيح . ـ ـ اللطف. ـ الاستطاعة . ـ ت تكليف ما لا يطاق .
 المبحث الخامس : موقف السلف من قضايا القدر .

## المبحث الأول

## نشأة القول في القدر ومر اتب القدر

## المطلب الأول: نشأة القول في القدر

القدر لغة :
للقدر في اللغة عدة معاني منها :
 * ${ }^{\text {قَ }}$

r ـ القياس، وقدر كل شي\& ومقداره مقياسه يقال : قدره به قدراً إذا قاسه (o) القدر شرعاً:
هو تقدير الله تعالى المسبق للأمور، وعلمه تعالى بوقوعها على الأمر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر تاج العروس للزبيدي، جـ } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، آية ج } \\
& \text { ( انظر تاج العروس للزبيدي، جـ } \\
& \text { ( ) ( ) سورة الفجر، آية } 17 \text {. }
\end{aligned}
$$

(0) انظر ترتيب القاموس المحيط للفيروز آبادي، جـ r ب، ص •OV ترتيب حمد الطاهر

الذي قدره لها، وكتابته تعالى لذلك ومشيئة لها، ووقوعها على ما قدر لها(1")

والقول في القدر كان معروفاً قبل بُعثة الرسول
 هدايتهم، وأن هذا القول من المشركين هو مثئل قول الذين من قبلهم من الأمم


 القدر، فرد عليهم القرآن مبيناً حقيقة القدر الذي تنازعوا فيه، قال تعالى:






وقد حدث جدال في عهد النبي



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر شفاء العليل لابن قيم الجوزية، ص } 91 \text { وما بعدها. } \\
& \text { (Y) سورة النحل ، آية هr (Y) }
\end{aligned}
$$

(£) هو هبة الها بن الحسن بن منصور الطبري الرازي أبوالقاسم اللالكائي من حفاظ




الرمان، فقال : "بهذا أمرتهم أو بهذا بعثتم أن تضربوا القرآن بعضه ببعض إنما
 نهيتهم عنه فانتهوا عنه||(1) .

ولا يعني خوض الصحابة رضوان اله عليهم في هذا الموضوع على عهد الرسول
 بعضه بعض، التزم الصحابة بمنهج الرسول بغير علم من الهَ ورسوله، بل قد ردوا فيما بعد على القدرية عندما ظهرت وتبرؤا منهم ${ }^{\text {م) }}$

## وحول نشأة القول في القدر في الإسلام اختلفت الآراء منها :




 r ـ إنه قد تكلم في القدر عندما احترقت الكعبة(0)، فقال أناس : أنها احترقت بقضاء، وقال آخرون ما كان هذا من قضاء اله( ${ }^{\text {(1) }}$.




$$
\text { (r) سورة القمر ، آية § ـ ـ } 9 \text { ع . }
$$



(T) شرح أصول اعتقاد أهل الـنـة للالكائي، جـ \&، ص Nro.

「 ـ والذي تكاد تجمع عليه المصادر أن أول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة في العراق في أواخر زمن الصحابة من أبناء المجوس، يقال له (اسيسوية) وأخذ عنه معبد الجهني هذه المقولة(1) .
 تنصر ، وقد أخذ عنه معبد القول بالقدر (r)
وقد يكون سيسويه أو سوسن شخص واحد، ولكنّ المتفق عليه أن
 وأخذها عن معبد غيلان الدمشُقي الذي يعتبر ثاني من تكلم في القدر وحاول نشر ها في الشام (r) . وهؤلاء وأتباعهم هم القد القدرية الأولى التي تنكر علم الها السابق للأمور، لذلك قالوا بالسعيد والشقي، ويبتدىء ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم علم ولا كتاب، لذا يكون الأمر مستأنف مبتدأ، فالإنسان إذا أراد أن يعمل عملا في نفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدر في نفسه، ويسمى التقدير في النفس خلقا(\%)

وقد رد عليهم من سمع بهم من الصحابة كعبد اله بن عمر وعبد اله ابن عباس رضي الها عنهم وغيرهم، وهذه القدرية الأولى قد انتهت الته
يذكر ابن حجر عن انقراضها فيقول: (اقال القرطبي وغيره: قد المان النقرض هذا المذهب، ولا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين، قال والقدرية اليوم
(1) انظر الإيمان لابن تيمية، ص ص7\%.
(Y) انظر الشريعة للَّجري، ص

البغدادي، ص 1 صو
(£) انظر كتاب الإيمان لابن تيمية، ص عجr.

مطبقون على أن اله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في

 وبدعة القدرية الأولى تتكون من أمرين : الأول : إنكار علم الله السابق للأمور . الثـانـي: القول بخلق العباد لأفعالهم، لذا فهم ينكرون مراتب البـر القدر الأربعة كلها أما القدرية الثانية (المعتزلة ومن وافقهمم) أثبتوا علم الهُ السابق للأمور مع قولهم بخلق العباد لأفعالهمّ، وهذا فيه إنكار مرتبتي الإرادة والخلق من مراتب القدر .

ومسألة خلق أفعال العباد من المسائل المشهورة التي خالفيا بعضها ووضعت كل فرقة لها أقوال وأدلة حسبما تعتقده محملة للنصوص ما لا لا تحتمل، وفيما يلي عرض لأشهر الأقوال وهي : الْ 1 - قول الجهمية : وهو أن العبد مجبور على عمله وليس للعباد ولياد قدرة ولا اختيار
 ويسمي هؤ لاء الجبرية . يصف الأشعري مذهبهم فيقول : (أنه لا فعل لأحد الأحد في الحقيقة إلا الشا وحده، وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم



 Y ـ قول المعتزلة والتي تسمي القدرية لنفيها القدر : أن أفعال العباد ليست

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) فتح الباري، شرح ابن حجر العسقلاني، جـ 1، ص } 1 \text { (YQ } 1 \text {. } \\
& \text { (Y) مقالات الإسارميين للأُشعري، جـ (Y) ه ص YV9. }
\end{aligned}
$$

مخلوقة له بل العباد هم الخالقون لأفعالهم مستقلين بذلك عن إرادة الها ومشيئته وخلقه لها يقول الشريف المرتضى : (فإن قال قائل : ما ما الدليل على أن اله تعالى لم يفعل أفعال العباد وإن فعل العبد غير فعل فعل ربي العالمين؟ فيل له: الدليل على ذلك من كتاب الها تعالى اله ومن أله ألهبار رسول اله




 أنعامهم فعلمنا أن ما نفاه الها تعالى عن نفسه هو كفر العباد وفعلهم|"(r) r ـ ـ قول الأشاعرة والماتريدية (\&) ومن وافقهم قالوا: إن الهّ تعالى خالق ألق أفعال

 أمرها عند العبد وتسمى كسباً وقد تسمى بالقصد، يقول أبو المعين (1) سـورة النمل آية AN (1)
( (Y)
 مطبعة الراعي النجف المن
(؟) إلماتريدية هم أتباع أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي ولد في بلاد ما وراء النهر، نالن مكانة عالية بين أتباعه فأطلقوا عليه إمام المتكلمكين ومصحح عقائد المسلمين له كتب منها كتاب التوحيد وكتاب المقالات التات توفي في
 ص 101 ـ وإنارات المرام للبياضي، ص 110.

النسفي (1): (اوما يخترعه فيه باختيار العبد ذلك وله عليه قدره فأثر تعلق قدرته به كونه فعلاً له فيكون الها مخترعاً فعل العبد باختياره، وه ولولا الا اختيار


وقول الماتريدية يجعلهم يتوسطون بين المعتزلة التي تقول بخلق العباد لأفعالهم وأهل السنة التي تقول بخلق الله لأفعال العباد .

وإرادة العبد عندهم لها معنيان يصفها صاحب كتاب موقف البشر تحت سلطان القدر بقوله: اوعند الماتريدية لها معنيان إرادتهم الكلية وهي مخلوقة له تعالى أما إرادتهم الجزئية فغير مخلوقة وأمرها بأيليهمم وهي ما

 الفعل والترك والتعلق بكل واحد منهما على سببيل البدل، والإرادة الجزئية فسروها بتعلق تلك الصفة بجانب معين فالجزئية تأثيرها من تعيينها بتعيين متعلقها، والجزئي يطلق على كل معين ومشخص، وربما جعلوا الإرادة
 أما الأشاعرة فيختلفون عن الماتريدية، فمع قول كال المذهبين بأن الله خالق أفعال العباد وهم مكتسبون لها إلا أن كسب الماتريدية يختلف عن
(1) هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد أبو المعين النسفي المكحولي، توفي سنة ^^ ^ه هـ، من كتبه التمهيد وتبصرة الأدلة في العقائد. انظر في ترجمته تاج التراجم، v^
(Y) تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي جـ Y ص r194 194، نشر الجفان والجابي للطباعة والنشر دمشق . مــوقـف البشـر تحـت سلطـان القـدر، مصطفـى صبـري ص ror هـهr المطبعة السلفية، القاهرة.
 الأشعري أولاً: ا اقال: والعبد قادر على أفعال العباد إذ الإنسان يجد في في
 والإرادة والتفرقة راجعة إلى أن الحركات الاخيارية الارية حاصلة بحيث أن القدرة تكون متوقفة على اختيار القادر فمن هذا قال : المكتسب هار الحو
 أبي الحسن لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث الحاد . . . غير أن الها تعالى الحى



 القدرة الحادثة لا تحصل للإيجاد . . . فأثبت القاضي تأثيراً للقدرة الحا الحادثة
 القدرة الحادثة بالفعل وتلك الجهة هي المتعينة لأن تكون مقابلة الثو الثواب
 البيـان قليلًا، قال: : أما نفي القدرة والاستطاعة مما يأباه العقل والحس،


 والقدرة تستند وجوداً إلى سبب آخر يكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة وكذلك يستــد سبب إلى سبب حتى ينتهي إلى
(1) انظر الانصاف للباقلاني، ص بّع . ( انظر الإرشاد للجويني، ص IVr (Y)

## مسبب الأسباب فهو الخالق للأسباب ومسبباتها)|(1)

وعند تحديد وتعريف الكسب عند الأشاعرة نجدهم يصفونه بقولهم الـ: (اكسب هو تعلق القدرة الحادثة، وقيل : هو الإرادة الحادية الحبة، فإن

 الأمور الاعتبارية وعلى تفسيره بالإرادة الحادثة يكون مخلانلوقانا، وقد عرفوا




 المقدور كالحركة متلبساً ومصحوباً به حال كون أليان هذا المقدور في محل محل
قدرته كاليد|(T).

والإرادة الكلية عند الأشاعرة من شأنها التعلق بكل من الطرفين الفعل أو الترك والجزئية هي التعلق بطرف معين وكلاهمما من الها تعالى، لذا لذا فالإرادة وتعلقها ومتعلقها من الفعل أو الترك من اله تعالى هذه أشهر الأقوال في مسالة خلق أفعال العباد ومدى تأثير قدرة العبد
 تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد وصلت إلى ستة
 القاهرة . انظر مو قف البشر تحت سلطان القدر لمصطفى صبري، ص (Y)

عشر قولاًّ(1) . نذكر منها على سبيل المثال:
1 - قول الإمامية وهو أن المؤثر في فعل العبد قدرته التابعة لمشيئته إن
 صفات الأفعال حادثة عند حدوث المراد.

Y - قول إمام الحرمين وهو آخر قولية ذكره في كتابه المسمى بالنظامية وهو أن المؤثر في فعل العبد قدرته التابعة لمشيئته إن وافقتها المشيئة القديمة وإلا فلا)|(r)

## المطلب الثاني : مراتب القدر عند أهل السنة

للقضاء والقدر مراتب عند أهل السنة لا يتم الإيمان به إلا بهذه المراتب

المرتبة الأولى : علم الشه سبحانه وتعالى بالأثشياء قبل كونها .
المرتبة الثانية: كتابة الها تعالى لها قبل كونها
المرتبة الثالثة : مشيئة الها تعالى لها وإرادادته لها
المرتبة الرابعة : خلقه تعالى لها (r)
وتفصيل ذلك كما يلي:
المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الهُ عزّ وجل المحيط بكل شيء إيماناً جازماً
 (Y) كتاب اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وألفعال العباد للـئيخ

 (انظر هذه المراتب في كتاب شفاء العليل لابن قـم الجوزية، جـ ال، ص 91 وما بعدها .

وبأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه يعلم ما في السموات والأرض جملة






ومن السنة عن علي رضي الله عنه، قال: كان رسول الشّ جالساً في يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال: : (ما منكم من من نفس إلا

 . ${ }^{(2)}$ (r) (r)

وعن هذه المرتبة يقول ابن القيم: اوالشه سبحانه قد علم قبل أن يوجد



 في علمه، قبل أن يعلموها، فأرسل رسله، وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذاراً إليهم وإقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فينا وهذا لا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة سبا، آية ب. }  \tag{1}\\
& \text { (Y) سورة الأنعام، آية } 09 \text { (Y) } \tag{r}
\end{align*}
$$

(؟) رواه البخاري ومسلم، والبخاري في كتاب القدر باب وكان أمر الشا قدرآ مقدورآ، مسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.

يدخل تحت كسبنا وقدرتنا فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل العقاب على معلومه الذي أظهره الإبتالاء والإختبار)|(1)
المرتبة الثانية: وهي كتابة مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ ولا وهو


(r) إِنَّ

ومن السنة ما رواه عبد الهّ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : اسمعت رسول اللا والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء|"(!) .
وتحتوي هذه المرتبة كتابة عدة تقادير للمخلوقات وهي كا كما كما يلـي
I ـ التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السمْوات والأرض بخمسين ألفـ ألف سنة .
 اله عنه قال: : (احدثنا رسول الهُ

 وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالهّ الذي لا إله غيره، إلن إن
 عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل
(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية جـ ا ص
 (Y) سورة الأنعام، آية ^ب.
(r) سورة الحج، آية v.
( ( ) رواه مسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم موسى.

النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل
الجنة فيدخلهال|(1)
「 ـ التقدير السنوي للأمور : وهذا يكون في ليلة ألقدر ودليله قوله تعالى عن ليلة
 الليلة ما يتعلق بالخلائق من معايش وحياة وموت وغيره إلى مثلها من السنة
الأخرى (r) .

ع ـ التقدير اليومي: وهو أن الله سبحانه يقدر كل يوم ما يحصل في هذا اليوم ودليله قوله تعالى :

المرتبة الثالثة : وهي الإيمان بالمشيئة النافذة له تعالى وقدرته على ما


 . ( ) ( )
وقد اثبت سبحانه مشيئته في فعله وكذلك أثبت سبحانه مشيئته في أفعال


( ( ) متفق عليه وتد رواه البخاري في كتاب القدر باب القدر . (Y) سورة الدخان، آية ع .
(Y) انظر تفسير ابن كثير، جـ


(T) سورة المائدة، آية §§ (Y)

سورة التكوير، آية YA (V)

المرتبة الرابعة : مرتبة الخلق وهي الإيمان بأن الها تعالى خالق كل شيء



فهله مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة حيث لا يتم الإيمان الصحيح بالقدر إلا بالإيمان بها (\%) .
(1) سورة الرعد، آية 17 .
(Y) سورة غافر، آية Y (Y)
(Y) سورة الملك، آية
(६) (§) للمزيد عن هذه المراتب انظر كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للحانظ الحكمي وشفاء العليل لابن قيم الجوزية، جـ الـي في ضوء الكتاب والسنة، د. عبد الرحمن المحمود. ص

## المبحث الثاني

## قول الكلابية في القدر

يعتبر أبرز ما في مذهب الككابية بشكل عام، هو قولهم في الصفات الإلهية خاصة فيما يتعلق بنفي الأفعال الاختيارية عن الهّ تعالى وفي وفي مسـألة الككام. لذكك لا نجد كثير إختلاف في مذهبهم في القضاء والقدر عن أهل السنة والجماعة وعند عرض مذهبهم سوف نلاحط منا هذا التوافق معهم .
 ذكره الأشعري، عن عبد الهّ بن كلاب وأصحابه، فقاله المال عنه: (قوله في القدر
كما حكينا عن أهل السنة والحديث|(1) .
 يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الشاء، وإن الأثشياء تكون بمشيئة الشا


 لا ينعله، وأقروا أنه لا خالق إلا اشخ وأن سيئات العباد يخلقها الش وأن أعمال

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مقالات الإسلاميين للأشُعري، جـ 1، ص Y (1) } \\
& \text { (Y) سورة التكوير، آية Y Y. }
\end{aligned}
$$

العباد يخلقها اله عزّ وجل وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً، وأن اله سبحانه وفق المؤمنين لطاعته وخذل الكافرين ولطف بالمؤرؤمنين ونظر لهم
 لكانوا صالحين ولو هداهم لكانوا مهتدين .
 ولكنه أراد أن لا يصلح الكافرين ويلطف بهـم حتى يكونوا وانوا مؤمنين ولكنه أرأراد واد أن

 ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعآ ولا ضراً إلا ما شاء اللّ كما قال ويلجئون (1) أمر هم إلى الهّ سبحانها (1) ومن خلال النص السابق نستطيع أن نلاحظ عدة أمور :
ا ـ إثبات المشيئة له تعالى وأن الأشياء لا تكون إلا بمشيئته فما شاء كان وما لا لا يشاء لا يكون.

Y ـ تحديد الاستطاعة الإنسانية بأنها لا تكون قبل الفعل وذلك من قوله: إإن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله" .
「 ـ إثبات علم اله تعالى في قضائه وقدره وأن لا أحد يقدر أن يخرج عن علم الهل وأن يفعل شيئأعلم اله أنه لا يفعله .
ع - إثبات الخلق شه تعالى ومنها أفعال العباد سيئاتها وحسناتها فإنها تحدث
 سبحانه وتعالى بالجملة وعند التفصيل لا يقال أنه أراد المعاصي والشرور

(Y) هذا يذكرنا بكتب ابن كلاب حيت له كتاب خلاب (Y) كما ذكر ابن النديم في الفهرست، ص عیّْ.

كما يذكر ذلك البغدادي عن ابن كلاب يقول: (قال شيخنا أبو محمد عبد الهّ بن سعيد: أقول في الجملة: إن الها أراد حدوث الحو الحوادث كا كلها


 والنجاسات وإن كان هو الخالق لهذه الأشياء كلها)|(1)

وأفعال العباد عند الكلابية هي خلق من اله تعالى وهي كسب من من العبد من غير تحديد مدى تأثير قدرة العبد في فعله هل هي مؤلؤرة أم لا . اله يوضح ذلك النصوص المنقولة عن ابن كلاب منها قول الأشعري عير عنه في المقالات: (اعبد اله بن كالاب فالقراءة عنده هي الهي الهير المقروء؛، والمقروء قائم باله، كما أن ذكر الله سبحانه غير الله فالمذكور قديم لم الم يزل موجوداً، وذكره محدث، فكذلك المقروء لم يزل الله متكلماً به والقراءة محدثة مخلوقة وهي كسب الإنسان|(r) فالشاهل من النص السابق قوله: القراءة محدثة مخلوقة وهي
 كلاب أن الكلام يكون اضطراراً ويكون اكتساباًال|(r) . ولا نسى ما ذكرناه في بداية الفصل من أنه يقول بقول أهل السا السنة والذي


العباد يخلقها الهَ عزّ وجل وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً)، (گ.
(1) أصول الدين للبغدادي، ص ع •1 (Y)




ومع ذلك يقول ابن كالاب أن للعبد فعلاّ ويسمى كسباً وهو خلق لشّ يذكر ذلك أبو المعين النسفي فيقول: (ايسلم منكم أن للعبد فعلاًّ وهو عبد الله بن

 وفعله. . . فأما الفعل فهو اسم لما يقع بالقدرة وهو مور مقدور الشّ تعالى


ه ـ كذلك يوضح النص الذي نقله الأشعري عن أهل السنة أن أن التوفيق والخذلان واللطف من الها سبحانه وتعالى وأنه وفق المن المؤمنين لطاعته
 7 ـ الإيمان بأن الخير والشر هو بقضاء الهّ وقدره والمؤمنون يؤمنون بذلك وأن
 ولا ضراً وبالتالي يلجئون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى . كذلك ينكرون الجدال والمراء في الدين والخصومة في القدر (r) ويرون






## المبحث الثالث

## مسائل تتعلق بالقدر

في بداية هذا المبحث أشير إلى أنني لم أجد في المصادر التي اطلعت عليها أقوالاً للككلابية عن هذه المسائل التي سأكتفي بعرض الأقو التيال فيها :

1 ـ تعليل أفعال اله تعالى :
أفعال الها سبحانه وتعالى هي لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى وقد يطلع عليه بعض البشر ممن يشاء، وتتضمن هذه الحكمة الالــلـهية أمرين : الأول : حكمة تعود إليه سبحانه وتعالى يحبها ويرضاهـا النــانـي : حكمة تعود إلى عباده هي نعمه عليهم يفرحون بها بها مثال ذلك الجهاد



فهو سبحانه يحب ذلك، وفيه حكمة تعود إليه، وفيه أيضاً منفعة للعباد
في الدنيا والآخرة(r) .
(1) سورة الصف، آية \&.
(Y) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية جـ ^ ص جr.

ولبيان معنى الحكمة عند المتكلمين يقول أبو المعين النسفي : افأما



 حميدة والسفه ما خلا عن العاقبة الحميدة|(1)

وقد اختلف المتكلمون في تعليل أفعال الشّ تعالى فقال بعضهم إنها لحكمة كالمعتزلة وقال البعض الآخر، إنها بدون حكمة كالأشاعرة.

فالحكمة في أفعاله تعالى منهم من أثبتها كالسلف والمعتزلة والماتريدية وغيرهم على اختلاف في معنى الإثبات ومنهم من نفاهـا كالأشاعرة والفلاسفة.

وفي تعريف الحكمة جاء في القاموس المحيط: أن الحكمة تستعمل لعدة معان، فتستعمل بمعنى العدل والحلم، والنبوة والقرآن|"(r)

وفي لسان العرب: (الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم|"(r)

وفي المفردات للراغب الأصفهاني: (الحكمة إصابة الحق بالعلم
والعقل"(8)
 - 199 م، الجفان والجابي للنشر، ، قبرص .




وعرض أقوالهم كما يلي:
1 ـ المعتزلة : أثبتوا حكمة في أفعال اللة تعالى وهي مخلوقة منفصلة عنه وتعود
على العباد بالنفع (1)
يقول عن ذلك القاضي عبد الجبار : إن الها ابتدأ الخلق لعلة نريد بذلك وجه الحكمة الذي له حسن منه الخلق، ، فيبطل على هذا الوجه قول من قالل : إنه تعالى خلق الخلق لا لعلة)|(r)
Y ـ الماتريدية: أثبتت الحكمة في أفعاله تعالى يقول أبو المعين النسفي: (الحكمة سواء كانت من قبل العلم أو من قبيل الفعل والعمل أولو أو كانت اسماً


 وهم من خلته لذلك، وهم من وجد منه ذلك، فهو مخلوق لذيلك لذيلك، وهم المؤمنون ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلو ولياً له . قالوا: وهذه حكمة

₹ ـ أما ما نفاه الحكمة فهم الأشاعرة ومن وافقهمم، وقول الأشاعرة هو نفي الحكمة بحجة أن وجود الحكمة يدعو إلى الحاجة إليها لذلك قالوا أنه
(1) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية، جـ ال، ص \&0؟ .
(المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار، جـ ال1 (1)، ص 9Y، 9 ، تحقيق
محمد علي النجار وعبد الحليم النجار، طبعة الا

(§) (الكرامية فرقة بخراسان تنسب إلى محمد بن كرام تدعو أتباعها إلى التجسيم
 (0) مجموع الفتاوى لابن تيمية، جـ ^، ص هـ 4 .

## تعالى يفعل ما يشاء لا لحكمة"(1)

يقول الشهرستاني : (مذهب أهل الحق أن اله تعالى خلق العا العالم بما فيه
 على الفعل سواء قدرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة إذ ليس يقبل النفع والضر
 في أفعاله ولا حامل بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه|"(ه)

ويوضح سبب نفي العلة في أفعال اله فيقول: (افقال أهل الحق الدليل على أن الباري تعالى غني على الإطلاق إذ لو كان محتاجاً من و جهه كان من ذلك
 الطلبات، ولا يبيع نعمه بالأثمان، ولا يكدر عطاياه بالامتنان فلو خلق شيئّاً ما لعله تحمله على ذلك، أو لداعية تدعوه إليه، أو لكمال يكسبه أو الو حمد وألجر
 (7) ${ }^{\text {(7) }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الجوهر : سبق التعريف به . }
\end{aligned}
$$

(Y) العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي: محل يقول به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به، انظر النعريفات للجرجاني، .1的
(ع) النوع: كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة وهو أخص من الجنس والجنس

للرازي، ص باl، ،10.

نهاية الاقدام للشهرستاني، ص rav.
 والمواقف للإيجي، ص اسץr.

أما الفلاسفة فهم ينسبون إلى العقل العاشر الفعال إحداث جميع
 والواحد لا يصدر عنه إلا واحد الذي هو الـي العقل الأول أما ما يتم في هذا الكون فهو بواسطة العقل الفعال(1)
ولا يخفى بطلان هذا القول عند جميع المسلمين لأنه لا يعتمد على عقل أو نقل . هذا وقد رد العلماء على من نفى الحكمة فهذا ابنى العن القيم قد أفرد في في كتابه شفاء العليل جزءاً فيه رد على من نفى الحكمة الحّ
وكذلك من قبله ابن تيمية رد على المخالفين لأهل السنة في مسألة تعليل
أفعال الها تعالى مع بيان المذهب الحق في ذلك (r)
Y ـ التحسين والتقبح :
حصل النزاع في هذه المسألة كغيرها من المسائل، والنزاع فيها مشهور
 والبراهمية (T) واليهود والنصارى ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$


 (£) النوية: توم من أهل الهند قائلون بالنور والظلام وأنهما آزليان قديمان انظر في
 هو الحقيقة في هذا الوجود للمزيد عنهم انظر الملل والنحل للشهرستاني، جـ آلـ،
.VI民 ص
(T) البراهمة: توم ينغون النبوات يتسبيون إلى رجل منهم يقال له برهام. انظر في
مذهبهم الملل والنحل للشُهرستاني، جـ r، ص T•V.


## والأقوال في هذه المسألة كما يلي :

1 ـ القول الأول: أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأفعال ولازمة لها ومهمة الشرع هو الكششف عن هذه الصفات، وهذا قول المعتز لة والكرامية ومن وافقهم.

يقول القاضي عبد الجبار : (قد ذكرنا أن وجوب المصلحة إنـا وقبح

 الأفعال، فيكونوا، قد جاؤوا بتقرير ما قد ركد ركبه الهّه تعالى في عقولنالنا،


ويتفق الماتريدية مع المعتز لة في القول بالحسن والقبح العقليين، ولكن يختلفون معهم في أن المعتزلة يرون الشرع كاشف لهذه الصنر الصفات، بينما

 فهذه لا تدرك إلا بالسمع، فيقول البياضي : (يدرك العقا العّل حسن بعض
 التعديل والتبرة والكفاية والاعتماد وغير ها، فالعقل يدرك كا با به في البي البحض بالضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع أو بالنظر كحسن الصدي

 العقل في ذلك|ب(r)

 (Y) إشارات المرام للبياضي، ص
r ـ القول الثاني : أن العقل لا يدل على حسن شيء ولا على قبحه قبل ورود الشرع وأنه لا يجب على الهّ شيء من قبل العقل كذلك لا يلا يجب على الـى العباد شيء قبل ورود السمع وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم يقول الشهر ستاني : (إن العقل لا يدل على حسن الشيء وقبحه في حكم التكليف من الله شرعاً على معنى أن أفعال العباد ليست على صفات الو نفسية حسناً وقبحاً بحيث لو

 فمعنى الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، ومعنى القبيح ما ورد الشُرع بذم فاعله||(1)
r ـ ـاللطف:
من المسائل المتعلقة بالقدر مسألة اللطف الإلـهي، والتي لها علا علاقة

 على اله تعالى فهو سبحانه الفعال لما يريد واللطف عن المن المتكلمين، المن هو الما ألن يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبيح أو أن يكون ما ما عنده أقرب إما إلى الى المى

وقد اختلف في هذه المسألة مثل غيرها من المسائل إلى أقوال :
=



 بدوي جـ ال ص ص عون.

1 - قول جمهور المعتزلة أنه يجب على الله أن يلطف بعباده وذلك من باب وجوب فعل الصلاح من الها لعباده فهو يلطف بهم بمر بمعنى أنه يهديهم
 القاضي عبد الجبار شارحاً هذه المسألة : (فإنه يحسن من النّ النّ تعالى أن يكلفنا التكليف الذي يكون ذلك الفعل لطفاً لنا فيه وإن كان المعلوم من من


 شيوخنا المتقدمين كانوا يطلقون التول بوجوب الإلطاف إطلاقاً ولا وجه لذلك بل يجب أن يقسم الككلام فيه ويفصل فنعول : أن أن اللطف إما ألنا أن يكون متقدماً للتكليف أو مقارناً له، ، أو متأخراً أعنه، ولا رابع . فإن كان متقدماً فلا شك في أنه لا يجب لأنه إذا كان لا يجب إلا إلا لتضمنه
 فإنه إذا جرى مجرى التمكين ومعلوم أن التمكين قبل التكليف لا يجا يلا فكذلك اللطف وإذا كان مقارناً له فلا شبهة أيضاً في أنه لا يجب لأل ألن أصل التكليف إذا كان لا يجب بل القديم تعالى متفضل به مبتدأ فلأن لا لا يجب ما ما



 هذا فالذي يدل على صحة ما اخترناه من المذهب هو ألـو أنه تعالى إذا المكلف وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الثواب وعلم أن في مقدوره

ما لو فعل به لاختار عنده الواجب واجتنب القبيح فلا بد من أن يفعل به


وقد ذهب بعض من المعتزلة إلى أن اللطف ليس واجب على النه تعالى وذلك بأن يجعل الناس يختارون الواجب ويبتعدون عن القيبح الـي لأنه لو كان كان ذلك لما وجد في العالم عاصي يوضح ذلك الأشعري في مقالات الإسلاميين فيقول: : افقال بشر بن المعتمر من قال بقوله : عند الها سبحانه لطف لو لو فعله
 الها سبحانه ذلك اللطف فآمنوا عنده لكانوا يلوا يستحقون من الثواب على الثى (الإيمان الذي يفعلونه عند وجوده ما يستحقونه لو فعلوه مع عدمه|)
r ـ قول الأشاعرة في أنه لا يجب على الها تعالى شيء يقول الأشعري واصفاً
 نهاية ولا لطف يقدر عليه إلا وقد يقدر على ما هو أصلح منـ منه وعلى ملى ما هو

 الهّ سبحانه قد كلف قوماً لم يلطف لهم وزعموا أن القدرة على الطاعـة الـة لطف وأن الطاعة نفسهـا لطف وأن القرآن والأدلة كلها لطف وخير للمؤمنين وهي عمى وشر وبلاء وخزي على الكافرين واعتلوا بقول الها



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصدر السابق، ص •OY _ OY (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. سورة فصلت، آية ؟ § (Y) } \\
& \text { (§) مقالات الإسلاميين للأشعري، جـ Y، }
\end{aligned}
$$




 كالضرب هو فعل الضارب والحمرة التي هي صفة الاحمرار والانير الاحمرار هو صو صفة المحمر وما أشبه هذا، والصفة والفعل عرضان الصان بلا شك في في الفاعل منا وفي الموصوف، والمصادر هي أفعال المسلمين|"(r)

ويقول أبو المعين النسفي عنها: رأعلم أن الاستطاعة والقوة والقدرة والطاقة متقاربة المعاني وفي مصطلح أهل الكلام أنهم يريدون بها كلها شيئاً واحداً إذا أضافوها إلى العباد||(گ) وقد اختلفت الآراء حول الاستطاعة على عدة أقوال:

الأول : قول الجهمية وهو أن العبد ليس له استطاعة أبداً وأن الأفعال عندما تنسب إليه إنما هي من المجاز لا الحقيقة (0) الثاني : قول المعتزلة التي تثبت استطاعة لكنها قبل الفعل وهي قدرة عليه وعلى ضده وغير موجبة للفعل .

ويقـول القــاضـي عبـد الجبـار : (أن مـن مـذهبنـا أن القـدرة متقـدمـة
(1) التعريفات للجرجاني ص با
(Y) المصدر السابت نفس الصفحة

(r) تصرة الأدلة لأبي المعين النسفي، جـ
(0) انظر الملل والنحل اللشُهرستاني جـ ال، ص 10 و والإرشاد للجويني ص 190 .

لمقدورها)"(1). ويقول رداً على من أنكر أن القدرة صالحة للضدين : (ومتى قالوا: ومن أين أن القدرة صالحة؟ قلنا: من حيث أنها أنها لو لم تكن صـ صالحة
 القبيح|(Y) . يقول الأشعري في المقالات عنهم : (اوأجمعت المعتزلة على على أن الإستطاعة قبل الفعل وهي قدرة عليه وعلى ضده وهي غير موجبة للفعل||(r)

الثالث : قول الأشاعرة وهو أن الإستطاعة مع الفعل لا تتقدمه ولا تتأخر
 ا(ذهبت المعتزلة إلى أن الحادث في حال حدوثه يستحيل أن يكون مقدور وراً


 والدليل على أن الحادث مقدور وأن الإستطاعة تقارن الفعل أن نقول : القدن القدرة



 الحالة الأولى إمكان ولم يتقرر في الحالة الثانية اقتدار فلا يبقى لتعلق القدرة

$$
\text { (1) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص } 47 \text {. }
$$ (Y) المصدر الــابق نفس الصفتحة.

(Y) مقالات الإسلاميين للأُسعري، جـ 1، ص •Y.


الرابع : قول الماتريدية وهو إثبات الإستطاعة قبل الفعل ومعه، ، يقول أبو
المعين النسفي : (الأصل أن المسمى باسم القدرة والإستطاعة عندنا قسمان : أحدهما: سلامة الأسباب وصحة الآلات وهي تتقدم الأفعـال . . والقسم الثاني: معنى لا يمكن تبين حده بمعنى يشار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل وهو عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يغعل به أفعاله الاختيارية وهو اللـي علة الفعل عندنا . . . ثم الدليل على وجود الإستطاعة وانقسامها إلى قسمين
 الأسباب والآلات .. . وأما دليل ثبوت الإستطاعة التي هي حقيقة القدرة
 حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة|) ${ }^{\text {(r) }}$

ه ـ تكليف ما لا يطاق :
اختلفت الأقوال فيه بسبب عدم تحديد ما لا يطاق هل هو المستحيل؟ أو
الممتنع عادة؟.
لذلك اختلفت الأقو ال في تكليف العبد ما لا يطيقه وهي :

القول الأول: قول جهم بن صفوان في جواز تكليف ما لا يطاق مطلقاً
كتكليف الأعمى البصر (ع)
القول الثاني: قول المعتزلة بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لـا لـبح ذلك بلك عقلًا ، يقول القاضي عبد الجبار رداً على من قال بتكليف ما لا يطاق : ا(فإن
(६) انظر الفتاوى لابن تيمية، جـ ^، ص rav. .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المجادلة، آية ع. }
\end{aligned}
$$

ارتكبوا تكليف ما لا يطاق كان في ذلك خروج عن الإسلام وانسلاخ عن الدين،
 على اللّ تعالى فإن قالوا: إنما لا يجوز عليه لما اليا اعتقدوا فيه القبح ولم يلم يثبت قبح
 يعلم بكامل عقله أن تكليف الأعمى بنتط المصحف على جلى المهة الصواب وتكا وتكليف الزمن بالمسي قبيح اللّهم إلا إذا كان الككلام في وجه قبحه فينى فينازع الخصم في في





وقد وافق الماتريدية المعتزلة في عدم جواز تكليف ما لا يطاق لقبحه

 يكلف العباد بتحصيل ما لا طاقة لهم عليه بمعنى إستحقاقهم العقاب على تر تر كه لأنه قبيح أي خال من العاقبة الحميدة والله تعالى شأنه حكيم لا يغعل إلا ما له
عاقبة حميدة)|(5) .

القول الثالث: قول الأشاعرة أن تكليف ما لا يطاق جائز . بدليل أنه لا يجب على الهّ شيء فهو يغعل ما يشاء، يقول الإيجي : (اتكليف ما لا لا يطاق جائز عندنا لما قدمنا آنفاً من أنه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء إذا يفعل ما




(1) يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه، ومنعه المعتزلة لقبحه عقلاً، تُم فصل الإيجي أن ما لا يطاق على مراتب:
الأولى : أن يمتنع الفعل لعلم اللّ بعدم وقوعه أو إرادادته أو إخباره. والتكليف بهذا جائز .

الثانية : أن لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة كحمل الجبل أو الطيران في السماء أو خلق الأجسام . فهذا جائز وإن لم يقع بالإستقراء . .
الثالثة : أن يمتنع الفعل لنفسه كجمع الضدين أو قلب الحقائق، فهذا
جواز التكليف به فرع تصوره( ${ }^{\text {( }}$.

$$
7 \text { ـ الظلم : }
$$

اختلفت الآراء حول معنى الظلم والظالم وهل يوصف اللّ عزّ وجل بالظلم، وذلك راجع للاختلاف في تعريف الظلم.
فالمعتزلة عرفته بقولها (إعلم أن الظلم كل ولم
 العباد، كذلك لأنهم يرون أن الظلم منه هو نظير ظلم الآدميين بعضهم لبعض

 قالوا: إن العباد يخلقون أفعالهم والكفر والفسوق والعصيان التي يفعلها العباد (1) المواقف للإيجي، ص • •r.
 ص 190 .
(r) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، ص ص


هي بغير مشيئة الله، لأنه لو كان هو تعالى خالقها ثم عذبهم عليها لكان ظالما ومع ذلك يقولون إن اله يوصف بالقدرة على الظلم وإن كان لا يفعل ذلك لثـ لتحها عقلًا واستغنائه عنه (1) .

أما الأشاعرة فكانوا يرون أن الظلم ليس له حقيقة وجودية لأن الظلم هو التصرف في ملك الآخرين والعالم بأجمعه ملك لرب العالمين .
ينقل ابن تيمية تصورهم للظلم فيقول: (اليس للظلم منه حقيقة يمكن

 وجوده ممكناً والهَ قادر عليه فليس بظلم منه سواء فعله أو لم يفعله||(r)
هذا وقد ذكر البغدادي معنى الظلم في اللغة والاختلاف في معنى الظلم وذكر رأي ابن كلاب فيه فقال : اومعنى الظلم في اللغة وضع الشئى الشيء في غير






 من أصحابنا أن الظالم هو الجملة كما ذهب إليه القلانسي وعبد الشّ بن سعيد
(1) انظر تفصيل تولهم في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، ص ط 00 M . وكذلك مقالات الإسلاميين للأُشعري، ص 000 و ما بعدها .

أجاز أن يقال أن الظلم قام بالظالم وإن قام ببعضه كما يقال عندهم للإنسان
 الظلم لوجب أن يكون المشجوج والمقتـول ظالمين بما حلهما لما ما من الظلم الذي
 الظلم عندنا فيهما قائم بالقاتل والشاج عند تحر تا لـر يكه يده بما وقع عقيبه من الآثار الظاهرة في المقتول والمشجوج|"(1)
وسبب الخلاف في هذه المسألة بين المعتزلة والأثاعرة في معنى الظالم
 بظالم، كما دل عليه الكتاب والسنة ، والظالم من فعل الظلم كما الما أن العادل من المن فعل العدل، هذا هو المعروف عند الناس في مسمى هذا الإسم سمعاً وعقلًا ،

 بعضهم: الظالم من اكتسب الظلم وكان منهياً عنه . . . وهؤلاء يعنون ألم أن يكون

 أن يعود إلى الرب من أفعاله حكم لنفسه)|(T)

## المبتحث الرابع

## أثر الآراء الكلابية عند الأشاعرة

لم تكن هناك آراء تفردت بها الكلابية في مسائل القدر تختلف عن مذهب السلف وذكرت بنص واضح عنهم.
ولعل المسألة الأهم هنا هل الكلابية قالوا بالكسب الذي الذي عرف عـر عن الأشعري أم أن القول بالكسب الأشعري كان مؤسسة الأشعري، وعلى ولى هنا اختلف بعض الباحثين في تحديد موقف ابن كلاب من قدرة العبد ألعد ومدى تأثير ها في فعل العبد.

وذلك لأن الأشعري قد ذكر في كتابه المقالات عن ابن كالاب أنه يفرق بين نوعين من أفعال العباد الأول اضطراري والآخر الختياري وجعل الآخر مكتسباً وذلك في تحديده لنوع الكالام الإنساني، يقول النوان الأشعري : ا"و كذلك يقول عبد الله بن كلاب أن الكلام يكون اضطراراً ويكون اكتساباًا)(1) . فذهب بعضهم (r) إلى أن نظرية الكسب التي اشتهر بها الأشعري كان أصلها هو قول ابن كلاب، واستدل على ذلك بأدلة منها :
(1) مقالات الإسلاميين للأشعري، جـ r، ص 0 •r.
(Y) الدكتور حسن محرم الحويني مؤلف بحث الكحلابية وأثرما في المدرسة الألشعرئرية رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة بكلية أصول الدين، جامهعة الأزهر، القاهرة.

أنه عندما حكى الأشعري مذهب السلف الذي يقره ابن كلاب ذكر أن العبد لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله، لذلك فالاستطا الا يكون لها تأثير في أفعال الإنسان بالخلق والإحداث إذ أنه لا خالق إلا الله ،

وعلى هذا لا يبقى لهذه القدرة إلا الكسب(1)
وكذلك يقول: (وممما يدعم أخذ ابن كلاب بنظرية الكسب الذي هو مجرد مقارنة قدرة العبد للفعل دوماً تأثير بالخلق أنه ورد في كلام البغ البدادي
 العباد ـ كما أنه خالق الأجسام والألوان والطعوم والروائح لا لا لا خالق
 لابن كلاب خلاف في هذه المقالة لما أغفله البغدادي|"(Y)

ويضيف فيقول: اكذلك الأشعري نقل عن ابن كلاب في مسألة خلق القرآن إنما هي غير المقروء وأنها من أكساب العباد، وهذه إشارة الأت تؤكذ أخذ ابن كالاب بفكرة الكسب|"(r)

هذا هو رأي مؤلف البحث (ع) في حين يذهب بعضهـمالآخر (0) إلى أن ابن كلاب ينسب خلق أفعال العباد لله تعالى، وأن مسألة الكسب إنما اشتهر بها (1) انظر بحث الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية، د. حسن محرم الحويني ص.
YE1 انظر بحث الكلابية للدكتور الحويني، ص (Y) (Y) المصدر السابق نفس الصفحة (Y)

 والمتكلمين، جـ Y، ص YVQ، والدكتور عور عبد الرحمن المحمود في كتابه موقف ابن تيمية من الأثاعرة، جـ ال، ص 1 ع ع .

الأشعري، فلا استطاعة ولا قدرة ولا فعل إلا باله تعالى، يقول صاحب كتاب القضاء والقدر معلقاً على نص الأشعري عن ابن كلاب في مسألة الكالام
 وصف الأشعري لمذهبه في ذلك أن الإنسان خالق لفعله المكتسب فهو يفرد متفقآ في ذلك مع أهل السنة والجماعة أي السلف الهّ سبحانه بالخلق، ، ومن ثمـ فأفعال العباد الاضطرارية والمكتسبة مخلوقة له سبحانه||(1)

وهذا ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن المحمود في كتابه موقف ابن
 كلامآ فيه والمشهور أن هذه المسألة مما أحدثه الأشعري من بعده|"(r) ولعل الراجح هو الرأي الثاني ذلك أنه ليس هناك نص عن ابن كلاب يثبت أنه يقول بالكسب المعروف عن الأشعري . هذا وقد ذكرنا في المبحث السابق رأي الأشاعرة في مسائل تتعلق بالقدر
 اله تعالى والتحسين والتقبيح واللطف والاستطاعة والتكليف بما لا يطاق والظلم.


 (Y)


## المبتحث الذامس

## مو قِفـ الهسلفـ من قضايا القلدر

تقدم في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل بيان قول أهل السنة في مراتب القدر ونتابع هنا في بيان أقوالهم في أفعال العباد وأقوالهـم في في المسائل التي تتعلق بالقدر والتي سبق أن ذكرنا أن أقوال الفرق فيها فيا فيا ونبدأ بذكر موقفهم في مسالة أفعال العباد :
تـدخل أفعال العباد في المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق والتكوين من الله ولا تنافي بين إبثات القدر وإسناد ألباد أفعال العباد إليهم حعيّة



 سورة التكوير ، آية YA _ Y .
 كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية والصحاب التعطيل للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. وانظر في مذهب السلف ني أنعال العباد الياد سرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز، جـ 1 ، ص YV\&، وكتاب الإيمان أركانه حقيقته ونواتضه د. محمد =
 مثلوقه وأفاعيل العباد بقضاء وقدر)|" (1) .

وعن صلة العبد بفعله وهل لقدرته تأثير فيه أم لا يجيب ابن تيمية فيقول: إإن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتو فـ ائ حدوث الحا
 قدرة العبد في معدورها ثابت بهذا الاعتبار، وإن فسر التأثير بأن المؤنر مستر مستقل






ويقول: ا(ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الهّ تعالى



=


تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها والله تعالى خالق الأسباب والمسببات||(1) . وينقل لنا موقف أثمة المسلمين فيقول: اوولا قال أحد من أثمة المسلمين ـ لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم: لا ولا أحمد بن حنبل ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا الليث اللا ولا ولا أمثال هؤلا
 بل هو فاعل مجازآ ولا قال أحمد منهم أن قدرة العبد لا تا تأثير لها في فعله ألها أو لا لا
 وأن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه وإن العبد لا استطاعة له غلى الفـلى الفعل قبل أن يفعله|"(T)

## هذا وقد وضح ابن تيمية عدة مسائل منها :

تحديد حقيقة فعل العبد حيث نجده يفصل القول في أنواع الأفعال وأن لفظ الفعل فيه إجمال فمرة يراد به نفس الفعل، وأعطى لذلك مثال كالصـلا والصيام، فالفعل هنا هو المفعول والعمل هو المعميله
 بعلمه وأعطى لذلك مثال كنساجة الثوب، وبناء الدار، والفعل هنا غير المير المفعول، والعمل غير المعمول

وعن نسبة خلق أفعال العباد لها يقول : (والمقصود أن القائل إذا قال : هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد فإن أراد بذلك به أنها أنها مفعولة مخلو قة له كسائر
المخلوقات فهذا حق|(گ) .
. المصلدر السابق ص (1)
. المصلر السابق ص \& (Y)
 (६) المصدر السابق، نفس الصفحة.

كذلك رد على قولهم بقدرة لا تأثير لها يقول: "قول من زعم أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة، وجعل الكسب مقدور آ للعبد، وأثبت له قدرة لا لا تأثير لها في المقدور . . . . . قال جمهور العقلاء: إن هذا كلام متناقض غير مير معقول
 قدرة بل كان اقترانها بالفعل كاقتران سائر صفات الفانيا
 محدثة أو ما يوجد في محل القدرة المحدئة ـ فإذا قيل لهم ما ما القدرة؟ قالوا ما ما ما ما




 وجودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواءء|(1) .

تعليل أفعال اله تعالى :
السلف رضوان اله عليهـم أثبتوا حكمـة في أفعاله تعالى وهي كما ذكرناها سابقا تتضمن أمرين: حكمة تعود إليه تعالى يحبها ويرضا وحكمة تعود على العباد والحكمة من صفات الها تعالى قائمة به . قال تعالى :



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة النساء، آية (Y) } \\
& \text { (Y) سورة التوبة، آية Y (Y) }
\end{aligned}
$$

## 

## التحسين والتقبيح :

قول السلف فيه هو التفصيل في المسألة وعدم الاعتماد على العقل وحده وإنكار الشرع أو العكس، لذلك يلاحظ أن الشرائع والأفعال ثلالة أنواع :
 بذلك مثل العدل وعكسه الظلم وهذا قد يعلم بالعقل والشرع حسنه أو قِّبحه ولكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة إذا لم يرد الشرع بذلك.
الثــنـي : إن الفعل لا يكون حسناً إلا بعد خطاب الشرع ولا يكون قبيحاً إلا بعد خطاب الشرع فاكتسب صفة الحسن أو القبح من الشرع .
 العكس وهنا الحكمـة تكون في نغس الأمر لا من نفس المأمور بهـ
ومثال ذلك أمر الها سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فلما



وعن القسمين الآخرين يقول ابن تيمية : (وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه

$$
\text { (1) سورة المؤمنون، آية } 110 \text {. }
$$

(Y) (Y) للمزيد عن مذهب السلف انظر كتاب الحكمة والتعليل في أفعال الها تعالى
للمدخلي، من ص צ
(Y) سورة [الصافات، آية r • ـ ـ +1• ].


المعتزلة وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون الا ألم


اللطف:
جمهور أهل السنة لا يوجبون على الهَ فعل شيء يقول عنهم ابن تيمية : (افهم يقولون أن العبد لا يستحق بنفسه على الهّ شيئّا وليس له أن يوجب على على ربه شيئّا لا لنفسه ولا لغيره()| (r)

ويقول: اأنه ليس في أهل السنة من يقول أنه يخل بواجب أو يفعل

 فعله وإن إرساله الرسل مصلحة عامة وإن كان فيه ضرر على بعض الناس
 وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامل ألحة للعباد وأن تضمن شراً لبعضهم وهكذا سائر ما يقدره الها تغلب فيه المصلحة والر الرحمة والمنمعة وأن كالن كان في


الاستطاعة:
قول أهل السنة فيها هو التفصيل، يشرح ذلك ابن تيمية فيقول:
 ومقارنة له أيضاً وتقارنه أيضاً استطاعة أخرى لا تصلح لغيره ه


فالإستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له وهذه هي الموجبة للفعل المحتيقة

 كانت لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج ولما ولما عصى أحد



(الموجبة)|
يقول ابن تيمية: (افالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس الني والثياني هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفيا الفعل فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال:


تكليف ما لا يطاق:
وموقف أهل السنة هو التفصيل ولكن قبل ذكره نقول أن القول بتكليف ما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مجموع الفتاوى لابن تيمية، جـ A، ص (Y (Y } \\
& \text {. } 9 V \text { سورة آل عمران، آية (Y) } \\
& \text {. } \text {. سورة هود، آية (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مجموع الفتاوى لابن تيمية، جـ ^، ص (V) }
\end{aligned}
$$

لا يطاق لم تطلق الأثمة فيه واحداً من الطرفين(1) .

وهذا التفصيل ذكره ابن تيمية بقوله: ا"والصحيح ما ذكرناه من التفصيل وهو أن ما لا يقدر على فعله لاستحالته كالأمر بالمحال، وكال وكالجمع بين الضدين
 كالمقعد الذي لا يقدر على القيام والأخرس الذي لا لا يقدر على الكلام فهذا الوجه لا يجوز تكليفه.

والوجه الثاني: ما لا يقدر على فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه لكن

 ذكره القاضي أبو يعلى هو قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول


لبيان موقف السلف من الظلم بين ابن تيمية معنى لفظ الظلم واختلاف المعتزلة والأشاعرة في بيانه فقال: :الظلم فيه نسبة وإضانيافة فهو ظلم من الـين الظالم بمعنى أنه عدوان وبغي منه وهو ظلم للمظلوم

 لصفاتهم فهم الموصوفون بذلك||( ${ }^{(1)}$
والهّ سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وتنزّه عنه فلا يعاقب آحد
(1) المصدر السابق، جـ ^، ص ع \&




 يشاء، ولكنه سبحانه تركه وهو قادر عليه لأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا وقد نزّه نفسه عنه كمالاً في عدله .

## الفصل الرابع

## آراء الكلابية في مسائل الإيمان

> وفيه ثلاثة مباحث
: بداية ظهور الخلاف في مسمى
الإيمان وأسبابه.
المبحث الأول : تعريف الإيمان وحقيقته.
 - الاستناء في الإيمان . - إيمان المقلد. ـ حكم مرتكب الكبيرة . المبحث الثاني : أثر مذه الآراء عند الأثشاعرة . المبحث الثالث: مو تف السلف منها.

## ت0048

## بداية ظهور الخلاف في مسمى الإيمان

كان ظهور الخلاف في مسمى الإيمان ومسائله في أواخر القرن الأول الهجري(")، وكان في بداية ظهوره خاضع لعوامل ساعدئ الاعدت على إيجاده وارتباطه فيما بعد بالمرجئة وقد كانت البداية والبذرة الأولى في عهد عئلـي عثمان
 المعارك في عهد علي رضي الهَ عنه بينه وبين معاوية رضي فير الهي اله عنه وامتناع بعض
الصحابة عن إعطاء حكم عن المشتركين فيها (r) .
 فيه، ومع ظهور هذه الأقوال، ظهر مبدأ الإرجاء الذي يرتبط الأبر بمسائل

 الرجاء، أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد، وأما بالمعنى الثاني فظاهر لأنهم كانوا

 ( انظر المصلر السابق، ص 110 (Y)

يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقيل الإرجاء
 (أهل الجنة أو من أهل النار)|(1)

وهنا نلاحظ أن بداية الإرجاء كان تأخير حكم المشتركين في الفتنة إلى
 الأعمال من حقيقة الإيمان كما سيتضح في المباحث التالية .

(Y) انظر فتح الباري لابن حجر، جـ ال، ص

## المبـحث الأول

## المطلب الأول: تعريف الإيمان وحقيقته

تعريف الإيمان لغة:
لفظ الإيمان في الأصل مصدر آمن يؤمن إيمانأ فهو مؤمن (1)، وأصل آمن
بهمزتين لينت الثانية، والأمن ضد الخوف (r)
وللإيمان في اللغة عدة تعاريف منها: أنه التصديق (r)


تعريف الإيمان شرعاً:

 والسبب في ذلك كما يذكره ابن تيمية أنهم يرون أن الإيمان لا يتجزا أ ولا يزيد أو



( ( ) المصندر السابق، جـ
(0) المصدر الـسابق، جـ


ينعص يقول: اوأصل نزاع هذه الفرق من الخوارج والمرجئة والمعتزلة
 وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه||(1)

## وتفصيل هذه المذاهب كما يلي :

1 ـ الخوارج والمعتزلة أدخلوا الأعمال في الإيمان واعتبروا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل واختلافهم عن أهل السنة أن الإيمان عندهم لا يتجزأ فإلذا ذهب بعضه ذهب كله فهو لا يزيد ولا ينتص .
يقول ابن تيمية : (قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائرهه) ${ }^{\text {(r) }}$.
مع اختلاف بين الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة فمع قولهم
 منزلة بين المنزلتين ${ }^{\text {م(r) }}$
Y - المرجئة وهم الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان ومجمل أقو الهم ثلاثة :
 قال بهذا ابن كلاب والماتريدي وأبو حنيفة الذي جعل العمل شرط كمال لا شرط صحة .

يقول ابن تيمية عن ابن كلاب: ايجعلون قول اللسان واعتقاد
٪(r) انظر في مذهب الخوارج مقالات الإسلاميين للأشعري، جـ 1، ص TA. .
وعن المعتزلة انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، ص Irv، ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) مجموع فتاوى ابن تيمية، جـ V، ص •01 } 0 \text { (1) } \\
& \text { (Y) المصلر السابق نفس الصففة } \\
& \text { צזד، זדז وغيرها. }
\end{aligned}
$$

القلب من الإيمان وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف قولهم في ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان مجرد تصديق القلب|"(1) أما القلانسي والثقفي فهم على مذهب السلف وفي ذلك يقول ابن تيمية: : أما أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي . . فأنهم نصروا مذهب السلف|(r) .

ب - قول الجهمية ومن تبعهم من الأشعرية أنه تصديق القلب فقط () ، وعن قول ابن كلاب والأشعري يقول البغدادي : (اقال أبو الحسن الأشعري أن الإيمان هو التصديق له ولرسله عليهم إلسلام في أخبارهمّ ولا ولا

 بالها عزّ وجل وبكتبه وبرسله إذا كان ذلك عن معرفي فإن خلا الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيمانآ)، ${ }^{\text {(1) }}$.
وقد نقل قول آخر للأشعري وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد
 الإيمان فقال: "ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا
 ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب|"(0)
(Y)


جـ - قول الكرامية أنه القول فقط(1)
r - قول أهل السنة أن الإيمان تصديت بالقلب وقول باللسان وعمل وأنه يزيد وينقص، يقول الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الهه : "بلغني أن مالك ابن أنس

وابن جريج وفضيل بن عياض قالو : الإيمان قول وعمل" (r)
وقد عدّ ابن تيمية عدد من علماء السلف ذكرهم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان ثم قال عنهم الإمام : "وهؤلاء جميعاً يقولون: "الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؛ وهو قول أهل السنة المعمول به عندناه(٪) ". ويقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ع) في كتابه الإيمان : "وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشمام وغيرها . . . . يرون الإيمان قو لاً
(0) ${ }^{\text {(0) }}$

ويقول الحافظ ابن مندة(7): (اوقال أهل الجمـاعة : الإيمان هو الطاعات
(1) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري، جـ ا، ص اع| ـ الفرق بين الفرق للبغدادي، ص
(Y) رسالة الإمام أحمل بن حنبل ضمن عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة والدارمي، ص (9V1 ( $\left(\begin{array}{rl}\text { ( }\end{array}\right.$
 انظر في ترجمته وفيات الأعيان، جـ با (0) كتاب ألإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، ص rA، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المطبعة العمومية بدمشق . (7) سبقت التر جمة له .

كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً وفرعاًّ(1) .

المطلب الثاني: دخول الأعمال في مسمى الإيمان

 ذهب كله. ونتج عن رأيهم هذا قولهم في حكم مرتكب الكا لا لايبرة أنه مخلد في النار

المعتزلة وإن عرّفت الإيمان بأنه التصديق في اللغة إلا أنها أدخلت الأعمال فيه واحتجت لذلك بحتجر ذير ذكرها شارح المقاصد بقوله : (اوقالت


 ولأن الأحكام المجراة على المؤمنين دون الكفرة ليست منوطة بمجرد المير المعنى اللغوي . . . واحتجوا بوجوه:

 ذلك المذكور من إقامة الصلاة وغيرها هو الدين المعتبر والدين المعتبر هو

ثانيـاً: بأن معنى الآية الثانية أن الدين المعتبر هو دين الإسلام للقطع بأن الدين



$$
\begin{array}{r}
\text { (Y) سورة الينة، آلية آل عمران، آية } 19 .
\end{array}
$$

وهو الملة والطريقة التي تعتبر غالباً إضافتها إلى الرسول لا تكون نغس الإسلام الذي هو صفة المكلف.
(1) ثالثـاً: بما سيجيء من الكلام على دليل اتحاد الإيمان والإسلام) لذلك اعتقدت المعتزلة أن الأعمال داخلة في الإيمان لكن الإيمان عندهم لا يتجز أ ولا يزيد أو ينعص فهو شيء واحد، لذا لذا فارتكاب الكياليا لائر غندهم يؤدي إلى التخليد في النار .
ويدلل القاضي عبد الجبار على خلود صاحب الكبيرة في النار بأدلة منها : "والذي يدل على أن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبداً ما ذكرنار مانـ من
 تدل على أنه يخلد، إذ ما من آية من هذه الآيات التي مرت إلا ولا وفيها ذكر الخلود






 متفضلاُ عليه، لا يجوز أن يدخل الجنة متفضلاُ عليه لأن الأمة اتفقت على ألى أن أن
 المخلدين وعن حال الأطفال والمجانين، ولا يجوز أن يدخل الجنة مثابّاً لأنه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني، جـ 0 ص } 197 \text { ـ } 19 \text { ـ } 19 \text { ، تحقيق د. عبد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، آية الـ } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 النار، كذلك الخوارج تعتقد أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان شيء واحي لذلك من يعمل كبيرة يخرج من الإيمان إلى الكفر ويخلد في الني النار ، يقول أبو زهرة في وصفه لمذهب الخوارج: (يرى الخوارج تكفير أهل الذني النوب يفرقوا بين ذنب وذنبّ بل اعتبروا الخطأ في الرأي ذنباً إذا أدى إلى مخالفي الفي وري الصواب في نظرهم، ولذا كفروا علياً رضي الله عنه بالتحكيم|"(Y)

 تارك الحج كافراً وترك الحج ذنب فكل مرتكب للذنب كافر ومر ومنها قوله تعالى :
 فقد حكم لنفسه بغير ما أنزل الهّ فيكون كافراً و وقد كر ر سبحانه مثل هذا النص في أكثر من آية . . . . . .
أما الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان فقد استدلوا اعلى الوا خلى خروج الأعمال
 حقيقة الإيمان لوجوه:

الأول : ما مر أنه اسم للتصديق ولا دليل على النتل . الثاني : النص والإجماع على أنه لا ينفع عند معاينة العذاب، ويسمى إيمان

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) سورة المائدة، آية ؟ ع . }
\end{aligned}
$$

اليأس، ولا خفاء في أن ذلك إنما هو التصديق والإقرار، إذ لا مجال
للأعمال .
الثالث : النصوص الدالة على الأوامر والنواهي بعد إثبات الإيمان كقوله تعالى :
. (1) (象
الرابــع : النصوص الدالة على أن الإيمان والأعمال أمران متفارقان كقوله




وجهاد لا غلول فيه وحج مبرور)|(7)
الخامسس : الآيات الدالة على أن الإيمان والمعاصي قد تجتمعان كقوله تعالى :



(1) سورة البقرة، آية
(Y) سورة الرعد، آية 9 (Y)




سورة الأنعام، الآية (V) (V)
سورة الأنفال، آية (N)
(Q) سورة الحجرات، آية 9 هورة
(1•) سورة الأنفال، آية 0.

السادس : أنه لو كان اسماً للطاعات، فإما للجميع فيلزم انتفاؤه بانتفاء بعض
 على خلافه. وعلى أن من صدق وأقر فأدركه الموت، مات مؤر مؤناً . . . .
 . إلا بالتصديق دون الأعمال . . . .|"
بقي ذكر أهل السنة في هذه المسألة وسوف نذكره في المبحث الرابع من هذا الفصل بإذن اله.

## المطلب الثالث : الاستثناء في الإيمان

الاستثناء في الإيمان هو تعليق الإيمان بمشيئة الها تعالى كقول الرجل أنا
مؤمن إن شاء الله.
والناس فيه على ثلاثة أقوال:
الأول : تحريمه.
الثاني : إيجابه.
الثالث : جواز الأمرين باعتبارين وهو أصح الأقوال(r). والتصصيل كما يلي :
1 ـ الذين يحرمون الاستئناء في الإيمان هم المرجئة والجهمية ومن تبعهم
 عنهم ابن تيمية رأيهم وسببه فيقول عنهم : (فيقول أحدهم : ألأن ألأ أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين . . . فقولي أنا مؤمن كقولي أنا



مسلم، وكقولي: تكلمت بالشهادتين. . ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها، وكما أنه لا يجوز أن يقال : أنا قرأت الفاتح التحة إن شاء الهّ كذلك لا نقول أنا مؤمن إن شاء اللّه . . . قالوا: فمن استتثى في
إيمانه فهو شاك)|(1) .

وممن تبع هؤلاء بعض الأحناف، وقد نقل عن أبي حنيفة ير حمه الهّ أنه قال: (المؤمن حقاً والكافر حقاً لا شُك في الإيمان كما لا شكك في الكا ولك الكفر ، .والاستثناء يدل على الشك ولا يجوز الشك في الإيمان للإجماع على من قال : آمنت بالهّ إن شاء الله أو أشهد أن محمداً رسول الشه إلن شاء الها الها أو آمنت بالملالئكة أو الكتب أو بالرسل إن شاء الهّ يكون كافرأ وأيضاً الاستثناء يرفع سائر العقود
 الله، فكذلك يرفع انعقاد عقد الإيمان، وأيضاً أنه تعليق، والتعليق لا يتصور إلا


كذلك يقول الماتريدي : االأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبالتسمي به
بالإطلاق وترك الاستثناء فيه||(8) .
r ـ الذذين يوجبون الاستئناء في الإيمان هم الكالابية والأشعرية وقد أوجبوا الاستثناء وفيه لأنهم ربطوا الإيمان بما يتوفى عليه الإنسان من إيمان أو كفر



بيروت.

أما في الحال فلا عبرة له، وذلك قولهم بالمو افاة وهو أن الشَ تعالى لم يزل راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمناً وإن كان قضى عمره كافرأَأِ، ولم يزل ساخطاُ عمن يعلم أنه يموت كافراً وأن كان قضى عمره مؤمناً.

يقول ابن تيمية عن ذلك: (اوالذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان أحدهما ـ أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنسان إنما يكون عند النا

 ليس بإيمان كالصالاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال الـوان . . . . و هذا المأخذ





 بالجنة أن مات على هذه الحالل، ولا أحد يشهـد لنفسه بالجنة فشـهـهادته


ثم يعقب ابن تيمية على المأخذ الثاني بقوله : "وهذا مأخذ عامة السلف
الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر|)(8 ) .
(1) لم يحدد ابن تيمية من مم واكتفى بأنهم من المتأخرين من الككلابية، ولم أتوصل لمعرغتهم


$$
\begin{align*}
& \text { (r) المصدر الــابق، جـ } \\
& \text { المصدر الـسابق، جـ ال، ص ص } \tag{६}
\end{align*}
$$

لكن الكلابية والأشاعرة ربطوا وجوب الاستناء بالمو افاة ولهم في ذلك
وجوه ذكرها شارح المقاصد فيقول:
الأول ـ أنه للتبرك والتأدب لا للشك والتردد.

الثاني ـأن الإيمان المنجي أمر خفي، لا لا يأمل الجازم بحير بحصوله أن يشوبه شيء من المنافيات من حيث لا يعلم، فيفوضه إلى المشيئة .

الثالث - وعليه التعويل أنه للشك فيما هو آية النجاة، وهو إيمان الموافاة لا في الإيمان الناجز ، وليس معنى قولهم : العبرة بإيمان الموانيافية أن الإيمان الناجز ليس بإيمان حقيقة، بل إنه ليس بمنج، وكاروا ولارا الكفر والسعادة والشقاوة. فالسعيد سعادة الموافاة لا يتغير إلى شقاوة الموافاة، وإلما التغير في الناجز"|" ${ }^{(1)}$.
r ـ الرأي الثالث: وهو أن الاستناء جائز باعتبار ويترك باعتبار آخر وهو قول أهل السنة. وجوازه عندهم لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل ولا ولا
 يستنون لعدم كمال الإيمان الكمال التام وليس بمعنى الشك الشك، وتفصيل قولهم سوف نذكره في المبحث الرابع من هذا الفصل والخاص بموقف

السلف.

## المطلب الرابع : إيمان المقلد

اختلف المتكلمون في صحة إيمان المقلـد، والمقلــد هو الآخذ عن الغير ومن حفظ واتبع عقائد الدين دون النظر العقلي والاستدلال عليها


$$
\text { (1) شرح المقاصد للتفتازاني، جـ 0، ص } 10 \text {. }
$$

## الشبهة عليها، فهو غير مؤمن بل كافر(1)

والاختلاف فيه إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيما هو عند الله أما أحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار، فمن أقر جرت عليه الأحكام الإسلامية، ولم يحكم عليه بالكفر (r)

وسبب بحث هذه المسالة عند المتكلمين هو نتيجة لإيجابهم النظر والاستدلال على كل مكلف وجعله أول الواجبات عليه، يقول ابن تيمية عن
 من لم ينظر في هذا الدليل فإما أنه لا يصلح إيمانه فيكون كافر آعلى قول قول طائفـ منهم، وإما أن يكون عاصياً على قول آخرين وإما أن يكون مقلداً لا علم له بله بدينه لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به مؤمنآ غير عاص"|"(દ) والأقوال في إيمان المقلد كما يلي :

القول الأول: أنه مؤمن وحكم الإسلام له لازم، وهو مطيع لشا تعالى بإيمانه عاص بتركه النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة أدلة قواعد الدين، وإلى ولا ولا مات على ذلك رجي له الشفاعة وغفر ان المعصية برحمة الله . وهذا قول الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد ابن حنبل وأهل الظاهر وابن كلاب والمحاسبي والقلانسي وبعض الأشاعرة كالبغدادي(0)

(Y) انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري، ص . دليل الأعراض وحدوث الأجسام (Y)
 دار الكتاب العربي، بيروت.


القول الثاني : أنه مؤمن قد خرج من الكفر ولكنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في حدوث العالم وتوحيد صانعه وفي صحتة النبوة وهو
 أو كافر وهذا اختيار الأشعري(").

التول الثالث:
وهو للمعتزلة وقد اختلفت أقوالهم في هذا الباب:
1 ـ فمنهم من قال أن المعارف ضرورية قال أل أن معتقد الحق :

فهو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر .

 واستدلال واعتقد الحق تقليداً فمنهم :

أ أ من قال أنه فاسق .
ب ـ ومنهم من قال أنه كافر .
أما أبو هاشم فقال إنه كافر لو اعتقد جميع أركان الإن الإسلام واعتقد جميع أصول أبي هاشم وعرف دليل كل أحل إلا أصلاً واحداً جهل دليله من

أصول العدل والتوحيد فهو كافر (r)
(1) انظر المصلر السابق نفس الصفحة.



## المطلب الخامس : حكم مرتكب الكبيرة

الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة من أول الخلافات التي حصلت في
 أمثل الأقوال في تحديد الصغيرة والكبيرة والذي ذكره ابن الون تيمية، فقال : (أمثل

 معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا ونيا وهو معنى قول الصن القائل : كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر ومعنى قول القائل وليس فيها فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة)|(Y)
وقد ذكرنا سابقاً في مطلب دخول الأعمال في مسمى الإيمان أن الفرق قد اختلفت في ذلك، فالبعض يرى أنها لا تدخل كالمرجئة والبعض يرى أنها تدخل كالمعتزلة والخوارج وهم جميعاً يرون أن الإيمان شيء واء واحد لا لا يزيد ولا ينقص نتج عن هذا الرأي قولهم في مرتكب الكبيرة فالذين يرون أن الأعمال تدخل في الإيمان جعلوا مرتكب الكبيرة مخلد في النار كالمعتزلة والخون على اختلاف بينهم في تسميته فالمعتزلة يقولون هو بو بمنزلة بين المين المنزلتين ليس مؤمن أو كافر والخوارج تقول هو كافر، فوافقت المعتزلة الخوارج في في جانب


 وقد استدلواعلى ذلك بأدلة ذكرناها في المطلب الثاني من هذا المبحث.

أما من يرى خروج الأعمال من الإيمان كالمرجئة وغيرهم فهؤ لاء قالوا:



 الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص

وقد رد علماء السلف على المعتزلة والخوارج والمرجئة ومن ذهب
 أما قول الكلابية والأشعرية في مرتكب الكبيرة فهو فئ موافي



 وهذا المحاسبي قد رد على المعتزلة في كتابه فهم القرآن وآلز وألمهم على
 وامتناع عفوه تعالى عن عباده وامتناع شفاعة النبي شفاعة النبي
 فيه، فيكون يطلب إلى الله عزّ وجل أن يخلف ضقوله ويكذب وعيده على
(1 (1 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، جـ V، ص لTV .
(Y) رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري، ص YV\& . وانظر الإبانة للأشعري، ص

دعواكم، وكذلك المجتنب للكبائر، يلقى اله وقد استوجب الإجارة من العذاب، وقد غفر الها له، وأخبره أنه مدخله الجنة وعداً عليه الـيه مؤكداً، فلا يحتاج

 إلى الشفاعة ولو جاز أن يشفع في هذا، لجاز أن يشفع في إبراهيرا أبيم عليه السلام



 قولكم. . . . ${ }^{\text {(1) }}$ (1)
ومن هذا النص نلاحظ دفاع المحاسبي ورده على المعتزلة الذين خالفوا النهج القويم نهج الإسلام المستقيم م
(1) فهم القرآن للمحاسبي، ص •r9 ـ اـه4، تحقيق. حسين القوتلي.

## المبححث الثاني

## أثر الآراء الكلابية في مسائل الإيمان على الأشعرية

## المطلب الأول : تعريف الإيمان

في المبحث السابق ذكرنا أن قول ابن كلاب في تعريف الإيمان أنه:
 ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب(r)
وذكرنا أن القلانسي والثقفي لم يكونا على هذا القول بل نصروا مذهب السلف من أن الإيمان قول واعتقاد وعمل (r) .
فالقول الأول هو قول ابن كلاب والثاني هو هو قول القنلانسي والثقفي الذي
 الحال عند أبي الحسن الأشعري فقد عرف عنه قولين وإن كان ألحد أحدهما أشهر من الآخر فالقول الأول موافق لقول السلف من أن الإيمان قول وعمل والن
 للأشعري، ص MVT.

وهذا القول لم يشتهر به إنما القول الثاني هو الذي عرف به وهو أن الإيمان هو التصديق وهذا الذي تابع فيه ابن كلاب يقول عن ذلك: إإن قال قائل : ما




 القبر والشفاعة" يريدون يصدق بذلك فوجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيمانأوهو التصديق)|(گ)

وعلى هذا القول سار من بعده الأشاعرة، يقول الجويني: (اإن حقيقة الإيمان التصديق باله تعالى، فالمؤمن بالشا من من صدقه ثم التما لتصديق على التى التحقيق
 حسب الاعتقاد، والديل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللاني اللغة وأصل
 (1) (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة إبراهيم، آية ع . } \\
& \text { (Y) سورة الشُعراء، آية } 190 \text {. } \\
& \text {. IV سورة يوسف، آية) (Y) }
\end{aligned}
$$

(£) كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري، ص ع 10،
 (0) سورة يوسف، آية IV (0)
(7) الإرشاد لعبد الملك الجويني، ص ع عץץ. فانظر كتاب المحصل لفخر الدين الرازي،


ومن هذا النص نلاحظ متابعة للأشعري الذي تابع سلفه ابن كلاب في
تعريف الإيمان.
وقد استدل الأشاعرة على ذلك بأدلة ذكرها شارح المقاصد بعد أن ذكر


 والشافعي والأوزاعي وعليه إشكال ظاهر، وهو أنه كيف لا ينتفي الشيء؟ وني أعني
 جعل اسمآ للإيمان؟ وجوابه أن الإيمان يطلق على ما هو الالان الأصل والأساس في دخول الجنة وهو التصديق وحده أو مع الإقرار، وعلى مانى ما هو الكا الكامل المنجي بلا خلاف، وهو التصديق مع الإقرار والعمل على ما أشير إليه بقوله تعالى :


 الإمامية وجهم والتصديق عندنا . . . . ولنا مقامات :




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة المجادلة، آية Y Y (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الحجرات، آية £1. }
\end{aligned}
$$

الثانـي : أنه التصديق دون المعرفة والاعتقاد.
 وعلى هذا فالكلابية والأشعرية يعرفون الإيمان بأنه التصديق نقلاّ من تعريفه في اللغة وأن الشرع لم ينقله إلى غير معنى التصديق (r) وأن الأعمال في الإيمان هي شرط لكماله وليست ركناّ من أركانه .

## المطلب الثاني: دخول الأعمال في مسمى الإيمان

ذكرنا في المطلب السابق أن الأشاعرة والكلابية جعلوا الأعمال شرط
 أن يذهب بعض الأثاعرة إلى القول بركنية الأعمال في الإليان الإيمان فهذا البيهتي



 في القلب، وبعضها باللسان، وبعضها بهما وسائر البدن، وبعضها وليا بهيا بهما أو بأحدهما وبالمال، وفيما ذكر الها في هذه الأعمال تنبيه على ما لم الم يذكره وأخبر بزيادة إيمانهم بتلاوة آياته عليهم. وفي كي كل ولا ذلك دلالة علا على ألن
 وإذا قبل الزيادة قبل النقصان، وبها الحذه الآية وما في معناها من الكان الكتاب واليان السنة ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر المصدر السابت، جـ 0، ص } 0 \text { (Y }
\end{aligned}
$$

ونغلهاه(1) وبعد عرض أحاديث تثبت أن الإيمان قول وعمل واعتقاد قال :

 مسعود. . . . وهو قول فقهاء الأمصار رحمهم الها مان مالك ابن أنس وان والأوزاعي وسفيان ابن سعيد الثوري وسفيان ابن عيينة وحماد بن زيد وحمار رياد بن سلمة
ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل . . . . .

والذي عليه جمهور الأشاعرة هو قول أبي الحسن الأشعري أن الإيمان

بأدلة ذكرناها في المبحث السابق (r).

المطلب الثالث: الاستثناء في الإيمان
يوجب الكالابية ومعهم الأشعرية الاستنناء في الإيمان(§) وذلك بسبيب



 بمشيئته التي سوف يتوفاه اله عليها. فالاستنياء ليس لما هو اليا عو عليه الإنسان في الوقت الحاضر بل هو لما سوف ينتهي عليه حياته.
(1) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين اليهوتي، ص

(Y) المصلر السابت، ص 119 (Y)
(r) انظر المبحث السابق المطلب الثاني، ص (YVT)


يقول البغدادي : ا(كل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن ومن وافاه


 بأن اله تعالى ما أمر بإيمان ينعطع وإنما أمر بإيمان يدوم إلى آخر العمر وإلىا الِّا قطع
 الصلاة التي يقطعها صاحبها قبل تمامها لا تكون صلاة الحا على الحقيقة، وإنما تكون صلاة إذا تمت، على الصحة|)(1)

وهنا نلاحظ متابعة الأشاعرة للكلابية في قولهم بالموافاة والتي توجب
 قيل : قد أثر عن سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة ، وكان إذا سئل الواحد منـئهم عن
 قطعاً لا شك فيه. ولكن الإيمان الذين هو علم الفوز وآية النجاة، إيمان الموافافة،


## المطلب الرابع : إيمان المقلد

ترى الكلابية أن المقلد مؤمن وحكم الإسلام لازم له وهو مطيع للّ تعالى بإيمانه لكنه عاص على ترك النظر والاستدلالال المؤدي إلى معرفة قور قواعد الدئ الدين ، ومع ذلك يرجى له الغفران والشفاعة ورحمة الله تعالى وهو قول ابن الين كلاب والمحاسبي والقلانسي ذكره البغدادي في أصول الدين (؟) .

(Y) كتاب الإرشاد للجويني، ص (Y)


لكن أبي الحسن الأشعري هنا خالفهم واختار رأياً خاصاً به وهو أن المقلد مؤمن وليس كافر ومع ذلك لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا نظر واستدل وهو كذلك ليس مشركاً ولا بمنزلة بين المنزلتين فأبو الحسن الأشعري لا يقول ولا


يتسمى باسم الإيمان(1)
والذي عليه جمهور الأشاعرة هو صحة إيمان المقلد مع العصيان إن كان
فيه أهلية للنظر وإلا فلا عصيان(r)
يقول شارح المقاصد : "اوالجمهور على صحة إيمان المقلد لأن التصديق
لا يتو قف على ثبات الاعتقاد بل جزمهه|"(r)
وهنا كذلك نلاحظ متابعة الأشاعرة للكلابية وإن اختلف عنهم أبو الحسن
الأشعري (8)

المطلب الخامس : حكم مرتكب الكبيرة
تابع الكلابية والأشاعرة مذهب السلف في حكم مرتكب الكبيرة وخالفوا
الفرق الأخرى .
فهذا أبو الحسن الأشعري يقول في رسالته لأهل الثغر : "أوأجمعوا على
(1) انظر المصدر السابت، نفس الصفحة.
 ص

 البيجوري، ص سهر .
 من المعاصي، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة الـي من أله الهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم (1)
ويقول في كتابه اللمع: (إإن قال قائل : فحدنونا عنا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو فيل : نعم مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه وكي في


 قبل فسقه بتوحيده فحدوث الزنا بعد التوحيد لا يبطل اسم الإيمان الذي لم


وكذلك يقول صاحب المواقف: : (أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة


 تم يخرج من النار ولا يخلد فيها لورود الأدلة بذلك (o) .
(1) رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص YV\& (Y)

( المواقف في علم الكلام لعضد الدين، ص
(؟) ( ( انظر المطلب الخامس، المبحث الثاني من هذا الفصل . (0) سوف نذكرها في مبحث السلف.

## المبتحث الثالث

## موقف السلف من مسائل الإيمان

## المطلب الأول : تعريف الإيمان

لقد عرّف أهل السنة الإيمان بقولهم أنه تصديق واعتقاد بالقلب وإقرار
باللسان، وعمل بالجوارح، وقد أكثروا من ذكر ذلك في كتبهم. فهـة الإنـا الإمام محمد بن الحسين الآجري قد عقد بابآ في كتابه: كتاب الشار الشريعة ألسار أسماه (اباب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وعمل بالجان الجوارح، لا يا يكون

وقد عرض في هذا الباب أقوال علماء المسلمين وأدلتهم ومن ذلك ما ذكره: (اقال محمد بن الحسين : (اعلموا ـ رحمنا الها تعالى والى وإياكم ـ أن الذي الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جمار باريع الخلق ولق وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، ثم اعلموا ألما أنه لا تجزي المعبرفة بالقلب والتصديق، إلا أن يكون مع الإيمان باللسان نطقاً، ولا تجزي معرفة
 الخصال، كان مؤمناّ، دل على ذلك الكتاب والسنة، وقول علماء المسلمين|"(r)
(1) كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد الحسين الآجري، ص با با ال تحقيق محمد بن
 (Y) المصدر السابق، نفس الصفحة.

ثم يوضح أدلة أنه تصديق القلب وأدلة أنه إقرار باللسان وأدلة أنه عمل



 عَذَاهُ عَظِيمٌ (1) ( . . . . فهذا مما يدلك على أن علم القلب بالإيمان، وهو التصديق والمعرفة ولا ينفع القول به إذ لم يكن القلب مصدقاً بما ينطق به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك وأما فرض الإيمان باللسان: فقول الها عزّ وجل في



 فرض على الجوارح تصديقاً بما آمن به القلب، ونطق به اللسان فقول الها اله


 بالجوارح: تصديق للإيمان بالقلب واللسان فير فمن لم المان يصدق الإيمان بعمل جوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناً، ولم تنفعه المعرفة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائدة، آية اع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الحج، آية (Y) } \\
& \text { (६) (६) سورة البقرة، آية }
\end{aligned}
$$

والقول وكان تركه العمل تكذيباً منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقاً منه لإليمانه||(1)

كذلك الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماع ذكر الآيات التي تدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يقول ولا



 آْتَقْمَةَ

 وابن عباس وأبو الدرداء وجابر بن عبد الله ومن التابعين عن الحسن وعمر بن عبد العزيز . . . . . وبه قال من الفقهاء . . . . . . . ${ }^{\text {(1) }}$. .

وذكر عدد كبير من الفقهاء منهم مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم يرحمهم الش أجمعين(V) .

وعلى هذا فعلماء المسلمين من الصحابة والتابعين والفقهاء جعلوا

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة الحجرات، آية عا } \\
& \text { سورة الحجرات، آية عا } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (§) سورة البينة، آية } 0 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المصدر السابق، جـ ع، ص ع } 91 \text { (V) }
\end{aligned}
$$

الأعمال من الإيمان لا يتم الإيمان إلا به، وقد ردوا على من جعل الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان فقط أو أنه التصديق فقط فهذا الاني تلان تيمية




 بمصدق لنا.

فيقال لهم : اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من من ذكر
 فمن الذي قال : أن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهي وهب ألن أن المعنى يصح


 الصلاة، التزموا الصلاة، إفعلوا الصلاة كان المعنى صحيحاً لكن لا يدل هذا



 أنت بمصدق لنا، قيل : اللام تدخل على ما يتعدى بنغسه إذا ضعف عمله إما

$$
\begin{aligned}
& \text {. IV (1) } \\
& \text { (Y) سورة العنكبوت، آية ج } \\
& \text { (ץ) سورة يونس، آية }
\end{aligned}
$$

بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً أو باجتماعها، فيقال : فلان
 بخلاف لنظ الإيمان، فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائماً، لا يقال : آمنته قط وإنما يقال : آمنت له كما يقال: : أقررت له، فكان تفان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقاً.

الثاني - أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقت كما يقال يال : كذبت . . . . . وأما لفظ
 فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، كالألمر الغائب الذي الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا

الثالث ـ أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق . . . الرابع - أن الأفعال تسمى تصديقاً كما ثبت في الصحـي



 واعتقاد وعمل .
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، جـ 1 ( . كتاب الاستئذان



المطلب الثاني : دخول الأعمال في الإيمان
الأعمال عند السلف يرحمهم الها جزء من أركان الإيمان وشرط كمال، ،
وما ذكر في المطلب السابق من أقو الهم وأدلتهم ما يؤكد ذلك(1) .
كذلك ردوا على من أخرج الأعمال من الإيمان فهذا ابن تيمية يرد عليهم فيقول: "اهؤلاء لهم حجج شرعية بسببهـا اشتبه الأمر عليهم فإنهـمـ رأوا أن أن اله


 آَلْمَارفِفِ (r) وقالوا: لو أن رجلاً آمن بالثه ورسوله ضحوه ومات قبل أن يجب عليه
 من الإيمان . . . وهؤلاء غلطوا من وجوه:

ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، ولي اليس الألم الأمر كذلك فإن اتباع الأنبياء والمتقدمين أوجب اله عليهم من الإيمان ما لم يو جبا على أمة محمد، وواجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهمّ،




(Y) سورة البقرة، آية (Y (Y)



والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن، ليس هو مثل الإيمان

 خبر، وأمر أمر ما لا يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته

وأيضاً لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما ما أخبر به بل إنما علي اليه أن أن يعرف ما يا يجب
 الز كاة . . . . . فصار يجب من الإيمان تصديقاً وعملًّ على أشخاص ما لا لا يجا يجب على آخرين، وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: : خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال .



 أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعدل .. . ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء : الغئل الغسل

 صححيح وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل النه ورله ورسوله فيه الأعمال المالمالمأمور بها وقد يقرن به الأعمال . . . وذلك لأن أصل الإيمان هو ألوا ما ما في القلب والألعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مد مع عدم الام جميع
 القلب، نصـار الإيمان متناولاَ للملزوم واللازم، وإن كان أصله ما في القلب،

وحيث عطفت عليه الأعمال، فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة||(1)

ثم ذكر أقوال الناس في المعطوف والمعطوف عليه، والحاصل مما سبق أن الأعمال جزء من أركان الإيمان وشرط في كماله وهي دلالة على على ما في


## المطلب الثالث : الاستثناء في الإيمان

يرى السلف أن الاستنناء جائز باعتبار ويترك باعتبار آخر وسبب ذلك أن الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل ولا يستطيع المسلم أن يشهد لنفسه بأنـا بأنه قد
 في أصل الإيمان يكون الاستثناء غير جائز ، فالاستنناء بمعنى الشك في في ألان




 أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه||(T)
 كانوا يزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان الإيمان في هذه الحال ويععلون
 بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه وهذا مأخذ ثالِّ وإن كنا لا نشك فيما في فلون الوبنامن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مجموع فتاوى ابن تيمية، جـ V، ص 19 19^19 19 مختصراً. }
\end{aligned}
$$

الإيمان فالاستنناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة لما فيه من الحكمة)|(1) لذلك نلاحظ أن السلف عندما يستثنون يعتبرون أمور هي :
 لكل ما أمر اله به والبعد عن كل ما نهى الها عنه لذلك لا لا يستطيع الإنسا الانسان أن

 بالقول، قال: نعم، فال فجئنا بالعمل قال: لا، قال : فكيف تعيب أن
يقول إن شاء اله ويستنني|"(r).


「 ـ إن في الاستثناء بعد عن تزكية النفس والشهادة لها بالبر والتقوى وقد قال

ع ـ ورود الاستنناء في الأمور الغير مشكوك فيها في الإسلام كما قال تعالى :


الهّ بكم لاحقون)(1) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المصدر السابق، جـ } \\
& \text { ( (Y) المصدر السابق، جـ } \\
& \text { ( ) سورة النجم، آية ( } \\
& \text { (0) سورة الفتح، آية YV. (0) }
\end{aligned}
$$

 الشك في الإيمان هنا يمنعه السلف، فعندما سئل أحمد بن حن حنبل : (ايستني في الإيمان؟ قال: نعم، أقول أنا مؤمن إن شاء اسه أستني على اليقين لا لا لا

 ويعلق ابن تيمية على كلام ابن حنبل السابق فيقول : (فقد بين أحمد في
 في ذلك ويستنشى لكون العمل من الإيمان وهو لا يتيقن أنه أكمله بل بل يشك ئك في ذلك، فنغى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه وأثبت الشك فيم فيما

به أم لا وهو جائز أيضاً لما يتيقنه||(r) (r)

## المطلب الرابع : إيمان المقلد

سبب البحث في هذه المسألة هو إيجاب المتكلمين النظر والاستدلال على كل مكلف (0) ومعلوم شرعاً أن الرسول النظر الذي خصه المتكلمون فلا يعتبر هذا النظر شرطاً لصحة الإيمان ولا يعتبر عدمه عصيان لصاحبه على تركه .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفتح، آية rv. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) المصدر السابق، جـ }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { والإيمان لابن أبي شيبة، ص صV IV وغيرها. } \\
& \text { (0) انظر النبوات لابن تيمية، صس VA. }
\end{aligned}
$$

فالمؤمن المتبع للكتاب والسنة يعتبر متبعا لا مقلداً أو مبتدعاً حيث نزل



والتقليد الذي ذمه القرآن ليس تقليد ما أنزل الشا بل تقليد الكفر والضلالى،



وعن النظر والاستدلال والتقليد ينقل لنا ابن تيمية قول جمهور الأمة

 حتى يوجبوه في المسائل التي تنازع فيها فضلاء الأمة قالوا: لأن العالم العلم بها واجب ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص .
وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإن ما وجب علمه إنما يجب على

 من اضطرار وكثف وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك.

ويإزاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر في دقيق العلم والاستدلال والكلام فيه حتى ذوي المعرفة به وأهل الحاجة إليه من أهله ويوجبون التقليد في هذه المسائل أو الإعراض عن تفصيلها وهنا وهذا ليس بجيداً أيضاً، فإن العلم النافع مستحب، وإليا وإنما يكره إذا كان كان كلاماً بغير علم إلما أو حيث يضر ، فإذا كان كلامه بعلم ولا مضرة فيه فلا بأس، وإن كان نافعاً فهو مستحب،


فلا إطلاق القول بالوجوب صحيحاً ولا إطلاق القول بالتحريم صحيحا"،(1) . وهذا القول يدل على أن العلم النافع مستحب البحث فيه ولكن لا يشترط لصحة الإيمان إذ يكفي في صحة الإيمان هو الإتباع لما قال تعالى وما قال رسوله

المطلب الخامس : حكم مرتكب الكبيرة
حكم مرتكب الكبيرة في الإسلام أنه مؤمن لكنه ناقص الإيمان وعاصي
 بمنزلة بين المنز لتين كما تقول المعتزلة ولا كامل الإيمان كما تقول المرجئة . وحكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الهّ تعالى إما أن يغفر له وإما أن يعذبه ثم مصيره إلى الجنة بإذن اسه ورحمته .
يقول عن ذلك شارح الطحاوية : ॥أن أهل السنة متفقون كلهم على أن

 القصاص ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة، ، وشرب الخمر الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام .
ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في في الكفر ون ولا




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text {. IVA سورة البقرة، آية (Y) }
\end{aligned}
$$

وِآلَمَعْرُوِي (1) فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخاً لولي القصاص والمراد أخوة الدين بلا ريب وقال تعالى:
 ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقالـي



 الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، وإذا اجتمعت نصوص الوتي الوعد التي
 تبين لك فساد القولين|"(0) .
وهذا القول مع إيجازه فيه دليل على بطلان قول المعتزلة والخوارج والمرجئة وفيه صحة قول أهل السنة فيما ذهبوا إليه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، آية (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الحجرات، آية } 4 \text { (Y) } \\
& \text {. } 1 \text { • سورة الحجرات، آية آ آ } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

## الخاتمــة


 الفصول الأربعة والتي كان الأول منها ترجمة لأهم أعلام الكلابية والأشاعرة . والثاني وهو الأهم كان لمناقشة أهم ما تميزت به الكالابية وهو قولهم في الصفات، فبحث هذا الفصل مسألة الصفات عندهم ثم مث بحث عن ونـ وجود هذه الأقوال عند الأشاعرة، ثم بين موقف السلف من هذه الأقوال . والفصل الثالث كان عن الإيمان بالقدر عند الكلابية والأشاعرة وموقف السلف من ذلك.
والفصل الرابع كان عن الإيمان ومسائله عند الكلابية والأشاعرة وموقف
السلف منها .
ومن خلال ما سبق توصلت إلى النتائج التالية :


 والتي تعتمد على العقل كان النصيَّون النين تقيدوا بالنص في نظر الكلابية ولم

يستطيعوا الرد على المعتزلة بالحجة العقلية فرأت الكلابية الجمع بين هذين
 حتى في الأمور الغيبية التي لا مجال لعمل العقل فيها، كمسألة الصفات الإلهية، مما جعلها تتأثر بغير ها وتخرج بأقوال جديدة في العقيدة .

الفصل الثاني نتج عنه معرفة قول الكلابية في الصفات والملاحظ فيها :
1 ـ هو تأثر الكلابية بأصل المعتزلة وهو نفي الصفات الفعلية ولية الانية الاختيارية والتي تتعلق بمشيئة اله وقدرته منعاً من القول بحلولول الحوادث الـوث بذاته تعالى .
r - قولهم بالكلام النفسي، وأن القرآن الكريم ليس كلام الله على الحقيقة لأن كلامه تعالى عندهم هو معنى واحد قائم بذاته تعالى .
كذلك من الملاحظ على أقوالهم في الصفات الذاتية التي أثبتوها أنها صفات أزلية واحدة قديمة قائمة بذاته كصفتا السمع والبصر .
كذلك نتج عن قولهم بوحدة الصفات قولهم بالموافاة لأن صفتي الرضا

 يعلم أنه يموت كافرا آ وإن قضى أكثر عمره مؤمناً.
كذلك يوضح هذا الفصل مدى قرب الأشاعرة من الككلابية حيث وجيا وجدت الـا هذه الأقوال عندهم، مع اختلاف بسيط من ذلك أن الكابلابية في إثباتها للصفات تجاوزت السبع صفات التي أثبتتها الأشاعرة .
لذلك نقول أن هناك أثر واضح من الكلابية على الأشاعرة ظهر ذلك في كتب الأشاعرة فيما بعد.

أما قول الكلابية في القدر فصعُب في هذا الفصل تحديد قول الكلابية في مسألة قدرة العبد ومدى تأثيرها في فعله، وهل مسألة الكسب الأشعري

مصدرها الأشعري أم أنه أخذها من ابن كلاب وإن كنت أرجح الأول. وقول الكلابية في الإيمان مخالف لقول السلف فيما عدا قول القلانسي
 وفي هذا الفصل ظهر متابعة الأشاعرة للكلابية في قولهم بالإيمان وخروج الأعمال من حقيقة الإيمان .
 في الأمور السابقة وبيان أن منهجهم يعتمد في أساي أساسه على الكتاب والسنة ، ولا ينكر دور العقل في محيط عمله .
كذلك بيان موقفهم من الأمور المجملة حيث ينصلون القول فيها ليظهر الحكم الصحيح، فكانت أقوالهم دائما أصح الأقوال .
وبعد فهذا الجهد وما وجد فيه من من صواب وته وتو ونيق فهو من الها تعالى وله الحمد والمنّة وما وجد فيه من خطأ فهو من نفسي والشيطان .

وآخر دعوانا أن الحمد لّه ربّ العالمين .

المصادر والمراجع
_
ـ الإباضية عقيدة ومذهباً، د. صابر طعيمة، ط، 7 7\& هـ، دار الجيل،
بيروت

الكتاب العربي، بيروت .
ـ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومـجانبة الفرق المذمومة، للإمام عبيد الله ابن


الرياض
ـ ابن تيمية السلفي، د. محمد خليل هراس، ط ع • ع ا هـ، دار الكتب العلمية
بيروت
ـ أبو حامد الغزالي والتصوف، عبد الرحمن محمد دمشقية، ط Y، 9 • ع ا هـ،
دار طيبة للنشر : الرياض .

- إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، محمد الحسيني الزبيدي، ط (، 9 9 \& 1 هـ، دار الكتب العلمية لبنان.
ـ إثبات صفة العلو للإمام عبد الله المقددسي، تحقيق أحمد بن عطية الغامدي، ط 1 ، 9 9 \& 1 هـ، مؤسسة علم القرآن، بيروت. ـ الجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية،

ط ط \& \& \& \& هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
ـ الاحتجاج بالقدر لابن تيمية، ط - إحصاء العلوم للفارابي، تحقيق د. عثمان أمين، ط بَ، 1971 م، مكتبة الأنجلو .

ـ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة للإمام عبد اللّا بن مسلم بن قتيبة، ط 1 ، 1\& © © هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.




 مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
ـ أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبي، تحقيق د. عبد الحليم محمود،

ـ أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن قيم الجوزية، تحقيق صلاح الدين المنجدل، ط ط 19V7، م، دار الكتاب الجديد، بيروت.

 ـ الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد البيهتي، تعليق عمر زاهد الكوثري، دار دار إحياء التراث العربي، بيروت.
 مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر مرامر ـ الأشعري، د. حمودة غرابة، مطبعة الرسالة.

ـ أصالة التفكير الإسلامي في علم الكالام، د. عبد الفتاح الفاوي، ط 19^r
 المدينة للطباعة والنشر ، لبنان . ـ الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي، تحقيق سليم بن عيد الهالالي، ط

ـ الاعتقاد والهداية للإمام أبي بكر البيهقي، تحقيق كمال الحوت، ط ب، اعْ عا هـ، عالم الكتب، بيروت.
ـ الأعلام للزر كلي، ط ج، ع19^1 م، دار العلم للملايين، بيروت. - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية الانية، تحقيق محمد محيي

 للإمام زين الدين مرعي الكرمي المقدسي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط 1،

 دار الأمانة لبنان .
ـ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية، تحقيق ناصر





ـ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، للباقلاني، تحقيق محمد

زاهد الكوئري، ط r، MAY MA هـ، مؤسسة الخانجي، القاهرة. ــإنقاذ البشُر من الجبر والقلدر للشريف المرتضى، ط گOM هـ، مطبعة

الراعي، النحجف.

المكتب الإسلامي، بيروت .
ـ الإيمان لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة، تحقيق محمد ناصر اللدين الألباني
المطبعة العمو مية، بدمشق .
ـ الإيمان أركانه حقيقته ونو اقضه، د . محمد نعيم ياسين .

ـ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل السكسكي، تحقيق د. . بسام العموش، ط ا، A • | اهـ، مكتبة المنار، الأردن. - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالامية أو نقض تأسيسن الكهـمية لابن
 الحكو مة، مكة المكرمة.

-     - 

ـ تاريخ بغداد للنخطيب البغدادي، المكتبة السلفية المدينة المنورة . ـ تاريخ الترات العربي، فؤاد سزكين نقله للعربية د . هحمود فهمي حجازي (9^r ــ تاريخ الفكر الإسلامي في الإسلام، د. محمد علي أبو ريان، ط Y، (9VY
 دار العلم للمالايين، لبنان .

ـ تاريخ الفلسفة في الإسلام دي بور، ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط ه، 1911 م، دار النهضة العربية، بيروت.
ـ تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم، دار القلم، بيروت. ـ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهراهب المبر الفقهية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة .
 نشر الجفان والجابي للطباعة والنشر ، دمشق .
ـ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر ،


- تحريم النظر في كتب الكلام لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، تحقيق عبد المبد

- تحفة المريد، شرح لجوهرة التوحيد للبيجوري، مطبعة الاستقامة ، القاهرة . ـ التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات لابن تيمية، تحقيق محمد

 ـ تفسير المنار محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتكاب

ـ التمهيد للباقلاني، تحقيق مكارثي، ط 140V م، المكتبة المشرفية، بيروت. ـ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية مصطفى عبد الرزاق، ط التانيا 1977 م، مكتبة النهضة المصرية.

ـ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد الملطي، تحميا تحقيق

 العثمانية، دار صادر بيروت.

- تهذيب اللغة محمد أحمد الأزهري، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط I97V م،

دار الكتاب العربي
ـ التوحيد لأبي منصور الماتريدي، تحقيق فتح الله خليف، دار المشرق،
بيروت

-     - 

_ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، د. مـحمد ربيع المدخلي، ط 1،


السعادة، مصر .

- خ-

ـ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام محمد بن
إسماعيل البخاري، ط ا ، ؟• ع| هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
-2-
ــد درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، ط -

 ₹ • ع| هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
-ノ-
ــ الرد على الجهمية للدارمي، تحقيق بلر الدين، ط ا، 0 هعا هـ، الدار
السلفية، الكويت .
 عميرة، ط ع، ع•ع عا هـ، دار اللواء، الرياض .

ــ الرد على المنطقيين، لابن تيمية، تعليق د. رفيق العجم، ط 1، 199 ا م، دار الفكر اللبناني، بيروت.

 ـ رسالة إلى أهل الثغر ، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق عبد الها اله شاكر الجنيد،








-j-

ـ زيادة الإيمان ونتصانه وحكم الاستئناء فيه، د. عبد الرزاق عبد المحسن البدر ، مكتبة دار القلم والكتاب.
ـس -

ـ سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت الوا
 r|
ـ سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط 1، r Y Y ا هـ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .

ـ شُذرات النهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، المكتب التجاري، بيروت
ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، تحقيق د. أحمد سعيد

 مكتبة وهبة .

ـ شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاني، تحقيق كلود سلامة، ط 19V乏
ـ شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية، تقديم حسنين غخلوف، دار الكتب الحديثة القاهرة.
ـ شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، تحقيق ده د عبد المحسن التركي، ط 0 ، 199 19 م، مؤسسة الرسالة، بيروت. ـ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، د. صالح الفوزان، ط 0، • اع ا هـ، مكتبة المعـارف، الرياض .
ـ شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لمو قف الدين ابن قدامة المقدسي شرح محمد صالح العثيمين، ط بّ، 0 ع عا هـ، مكتبة المعارف، الرياض . ـ شرح المقاصد سعد الدين التفتازاني، تحقيق د. عبد الر حمن عميرة، ط (1) 19199 م عالم الكتب، بيروت .
ـ الشريعة للإمام أبي بكر محمد الحسين الآجري، تحقيق محمد بن الحسين

ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية، تعليق مصطفى الشلبي، ط Y، 1 1 10 هـ، مكتبة السوادي، جدة و

## -

ـ الصحاح للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطا، دار الكتاب العربي، - دصر

ــ الصفات الإلهية بين السلف والخلف، عبد الرحمن الوكيل، نشر مؤسسة قرطبة التاهرة .
ـ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة، د د. محمد أمان الجامي، دار التقوى المدينة المنورة.
ـ صفوة الصفوة لابن الجوزي، تحقيق محمود فاخوري، ط |، 1 ال هـ هـ دار الوعي حلب.
ـ صون المنطق والكالام عن فن المنطق والكالام للسيوطي، تعليق د. علي سامي النشار، دار الكتب العلمية، بيروت. -b_

ـ طبقات الأولياء لابن الملقن، تحقيق نور اللين شريبة، ط (، سqr| هـ، مكتبة الخانجي، القاهرة.
ــ طبقات الشافعية لأبي بكر ابن قاضي شهبة، ط V ع ع هـ، مؤسسة دار الندوة الجديدة، لبنان.
ـ طبقـات الشـافعيـة لجمـال الـديـن الأسنـوي، تحقيـق عبـد الله الجبـوري، ط 1 • ع هـ دار العلوم للطباعة .
ـ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، ط r، دار المعرفة ، لبنان .
ـ طبقات الصوفية عبل الرحمن السلمي، تحقيق نور الدين شريبة، ط طّ،


ـ العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون) ابن خلبون، مؤسسة جمال
للطباعة والنشر ، بيروت .
ـ العقائد الإسلامية سيد سابت، ط Y 1 § ا هـ، الفتح للإعالام العربي، القاهرة. ـ عقائد السلف د . علي سامي النشار و عمار جمعة الطالبي، مكتبة الآثار السلفية . ـ العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية لأحمد آل أبو طامي، ط ا ، 19V.

بيروت
_ العقل وفهم القرآن للحارث المححاسبي، تحقيق حسين القوتلي، ط r،

_ العقيدة السلفية في كلام رب البرية، عبد الله يوسف الجليع، ط ب،
 ـ علم الكالام على مذهب أهل السنة والجماعة لابن حزم، تحقيق د. أحمد حجازي السقا، ط 1، 1919 م، المكتب الثقافي.

$$
-\dot{\varepsilon}-
$$

ـ غاية المرام في علم الكالام لسيف اللدين الآمدي، تحقيق حسن محمود عبد اللنطيف ط إ9 41 هـ، مطابع الأهرام، القاهرة.

ـ ــــــ
ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، تصحيح محب
 ـ الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية، تحقيق حسين يوسف غزال، ط ب V V ـ الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي، تحقيت محمد محيي الدين عبد الـحميل مكتبة دار التراث، القاهرة .
_ الفرق الكالامية الإسلامية، د. علي عبد الفتاح المغربي، ط Y، V
مكتبة وهبة .
_ الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد ابن حزم، تحقيق د. محمل إبر اهيم نصر و د. عبد الرحمن عميرة، ط 0 • ع الهـ، دار الجيل ؛ بيروت . ـ فكر الحارث المححاسبي في ميزان الكتاب والسنة، خالد الخطيب، ط. . . . ، I IV ـ الفلسفة الإسلامية وصلتها بالفلسفة اليونانية، د. محمد السيد نعيم ود.

عوض الله جاد حجازي، ط MYV9، Yهـ، القاهرة . _ الفلسفة عند اليونان، د. أميره حلمي مطر، ط 911 م، دار النهغة العربية

القاهرة .
ـ الفهرست لمحمد بن إسحاق النديم، تحقيق د. ناهد عباس عثمان، ط (6
1910 م دار القطري بن الفجاءة. ـ فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق إحسان عباس دار الثقافة
:بيروت
ـ في علم الكلام، د. أحمد صبحي، ط 0، 0 0 §ا هـ، دار النـهضة العربية،
بيروت
ـ
 الرسالة بيروت .
 العربي
ـ قصة الفلسفة اليونانية، زكي نجيب محمود وأحمد أمين، ط ^، مكتبة النهضة
المصرية .

ـ التضاء والقدر في الإسلام، د. فاروق اللسوقي، ط ع • ع هـه دار اللدعوة
للنشر الإسكندرية .
ـ ألقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة، د. عبد الرحمن صالح المحمود،

ـ قواعد العقائد أبو حامد الغزالي؛ تحقيق موسى محمد علي، ط Y،

- • ع هــ، عالم الكتب.
_ القو اعد المثلى في صغات الله وأسمائه الحسنى، محمد صالح العثيمين
ط T • ؟ ا هـ، مكتبة الكوثر الإسلامية .

ـ قو اعد الممنهج السلفي عند ابن تيمية، د ـ مصطغى حلمي، ط ا ، دار الأنصار
القاهرة.

- كـ

ـ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سالم، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني
المطبعة العمو مية بدمشق .

الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.
ـ كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية، د . عبد الوهاب إبر|هيم
أبو سليمان، ط ا ، • * ا هــ، دار الشروق.
ـ كتاب التو حيل وإثبات صفات الرب للإمام مححمد بن خزيمة، تحقيق محمد
خليل هراس، ط بّ• ع اهـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
ـ كتاب التو حيد ومعرفة أسماء الله عزّ وجل وصفاته للإمام ابن مندة، تعليق د .

ـ كتاب المححصل لفخر اللدين الرازي، تحقيق، د. حسين أتاي، ط ا، | (1 هـ، الت مكتبة دار التراث القاهرة.

ـ كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي الفاروقي التهانوي، تحقيق د. لطفي عبد البديع، ط بح 197 م، المؤسسة المصرية . ـ الكالابية وأثرها في المدرسة الأشعرية، د. د. حسن محرم الحويني، رسالة دكتوراه في كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، مطبوعة على الآلة . _ ل

ـ لسان العرب لأبي الضضل جمال الدين ابن منظور، ط (، دار صـادر؛ بيروت . ـ لســان الميـزان لابـن حجـر العسقـلانـي، ط ا9V1 م، مـؤسسـة الأعلمـي للمطبوعات لبنان .

ـ اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والقدر وأفعال العباد، إبراهيم مصطنى
 الإسلامية، مصر .
ـ اللنمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري، تحقيق حمودة غرابة ط 19V0 م، طبع مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة . ـ اللمع في الرد على أهل الزيخ والبدع لأبي الحسن الأشعري، تحقيق عبد العزيز السيروان، ط ا، ^• عا هــ، دار لبنان للطباعة والنشر . ـ لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، المـر محمد السفاريني، تعليق عبد الرحمن أبابطين وسليمان بن سحمان، ط بّ،

$$
\begin{aligned}
& \text { |§1 §ـ المـكتب الإسلامي، بيروت. } \\
& \text { - }-
\end{aligned}
$$


 ـ مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية، تعليق محمد رشيد رضا، دار الباز، ، مكة المكرمة.

ـ مـجموع الفتاوى لشّيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه،


- مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين - فتاوى العقيدة، ترتيب فهد بن بن
 ـ مـحاضرات في تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، د. داود علي الفاضل، مكتبة دار الفكر .

ـ المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ، تحقيق عمر السيد عزمي، مراجعة د. أحمد الأهواني، المؤسسة المصرية العامة للتأليف.




ـ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، تحقيق محمد حامد الفقي، ط Irvo هـ، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.

ـ المدخل إلى دراسة علم الكلام، د. حسن محمود الشافعي، ط بـ،


ـ مذاهب الإسلاميين، د. عبد الرحمن بدوي، ط بّ، 19AT م، دار العلم للملايين
ــ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، أحمد عبد الرحمن القاضي،


- مروج الذهب للمسعودي، تحقيق شارل بلا، ط 1970 م، الجامعة اللبنانية، بيروتـ

ـ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، تحقيق د.


ـ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للحافظ أحمـد الحكمي، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث البرال العلمية والإفتاء، السعودية

ـ المعتزلة بين القديم والحديث، محمد العبدة، طارق عبد الحليم، ط (، ^^•1 • هـ دار الأرقم، برمنجهام .
ـ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة الهن منها، عواد عبد الها المعتق

ــ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زاريا زكريا، ط ا، 9741 هـهـ، دار إحياء الكتب العربية.

ـ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي الئي، لبنان . ـ المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار، تحقيق محمد علي

ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم الطـي الطاش كبرى زادة، تحقيق كامل بكري، دار الكتب الحديثة، القاهرة.
ـ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، إشراف د. محمد أحمد خلف اله مكتبة الأنجلو، مصر .
ـ مقالات الإسلاميين، واختلاف المصلين لألاني الحسن الأشعري، تصحيح


ـ المقدمة لابن خلدون، دار الكتاب اللبناني
 دار الكتب العلمية، لبنان .
ـ مناهج البحث عند مفكري الإسلام، د. علي سامي النشار، دار الثقافة الإسكندرية.

ـ المنقذ من الضاله، الغزالي، تعليق محمد جابر، المكتبة الثقافية، لبنان . ـ منهاج السنة النبوية لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالمب، ط ا، 7 • \& ا هـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية ، الرياض . ـ منهج السلف في الأسماء والصفات، شاكر توفيق العاروري، ط ا، . IE IV ـ منهج علماء الحديث في أصول الدين، د. مصطفى حلمي، ط

دار الدعوة، الإسكندرية.
ـ المنهج القويم لتصحيح أفكار الفرق المـختلفة في صفات رب العالمين ،
إبراهيم سعيداي، ط 1، 10 1٪ هـ، دار الاحتساب.
ـ المنية والأمل لأححمد بن يحيـى المرتضى، ط 1 اس هـ، حيدر آباد. _ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي، مطبعة بولاق، دار صادر

بيروت .
ـ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية، ط 0• عا هـ، دار
الكتب العلمية، بيروت.
ـ المو اقف في علم الكالام لعضد الدين الإيجي، عالم الكتب، بيروت .
 مكتبة الرشد، الرياض .

المعبعة السلفية، القاهرة.
ـ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، د. . سليمان

ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي؛ تحقيق علي محمد البجاوي، ط ال ( اYNY

$$
r \cdot r
$$

- ميزان العمل لأبي حامد الغزالي، تعليق أحمد شمس الدين، ط ا، 9 • عا هــ، دار الكتب العلمية، بيروت. - ن

دار الكتاب العربي، بيروت.

الكتاب اللبناني، بيروت.
ـ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، د. علي سامي النشار، ط ع ، 1977 م، دار المعارف.

ـ نتض المنطق لابن تيمية، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة وسليمان الصنيع
. $1 r v \cdot b$
ـ نهاية الإقدام في علم الكالام، عبد الكريم الشهرستاني، تحرير ألفرد جيوم،
مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد .

ــهـد الـدية الـرفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنغين إسماعيل باشا البغدادي، ط r ، 190V م، و وكالة المعارف إستانبول .

ـ الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ط ب ب• \& هـ، دار
فرانز شتايز بثيسبادن .
 - وفيات الأعيان لشمس الدين أحمد بن خلكانـان، تحقيق د. إحسان عباس، طبعة دار صادر، بيروت .

$$
r \cdot r
$$

## الفهـرس




[^0]:    (1) سورة آل عمران، الآية C .
    (Y) سورة النساه، الآية 09.

