$$
\begin{aligned}
& \text { 30. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{c}
\vdots \\
\vdots \\
\vdots
\end{array}
\end{aligned}
$$

#  <br>  

## 

#  <br>  

## 

بئتل على هساتل : النطرة رالسرة

| $r \mid V / r \varepsilon \varepsilon V$ <br> مركز المصطفئ للدراسات الإسلامية . العقائد الإســلامية / مـركز المـصططفئ للــدراسـات الإسلامية. <br>  <br>  <br> الف . العنوان. |  |
| :---: | :---: |
|  ISBN 964-319-117-6/6VOLS. <br> شابِك (ردمك) ISBN 964-319-118-4/VOL 1 |  |
| العقائد الإسلامية /جا | الكتاب |
|  | المؤلْف : |
| مركز المصطفز للدراسات الإسلامية | الناشر |
|  | العدد : |
| 1819 / الأولن - محرم الحرام | الطبعة |
| - | اللمبعة |
| ريال V... | السعر : |

## مقــدمـة

## بســـــــالشالرالرمن الرحيم

الممد لَا رب العالمين ، وأنضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا حمد وآلد الطيبين الطاهرين
ـ ـأصول الدين وفروعد كلّ موحد

تعارف العلماء القدماء على تتسبيم الدين إلى : أصول وفروع ، وكئ وكثر التعبير في عصرنا بأن الدين بنكون من ععيدة وشريعة ، واستعمل بـعضهم عبارة : النظرية والتطبين ...
ومن الواضح أنها تفسيماتٌ تقريبية ، من أجل التمييز بين المسائل التي تبين نظرة
 لتنظبم سلوك الإنسان وحيانها
 وعند القلب علبيا ، وعقائده أحكامأ شرعبة ألوحا أوحى بها اله تعالى وأوجبا الإعتّاد بها ، أو مدى إليها العقول وأمضاها

 المتعددة ، وبناء حباته ذات الأبعاد المتعددة أبضاً.

ومسائل الإسلام العقيدية لا تقل في أهميتها وضرورتها عن مسائله الفقهية ، بل إن معرفة العقائد متقدمة رتبةً على معرفة الشرائع ، لأنها أساسها والمؤثرة في فهمها لا ونها

## r ـ اهتمام مراجع الدين بالأصول والفروع

وبسبب هذا الترابط بين العقائد والأحكام كان اهتمام النبي وأهل بيته ، صلى الله
 وعلى خطهم سار فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السـلام ، فكــانوا حَفَظَةَة عـلوم الإسلام وحُرَّاسَ عقيدته وشريعته ، وعملوا في تعليم الأمة عقيدتها وشريعتها معاً ، وألفوا في الععائد والفـفه مـئات الكـتب .. وكـانوا يـضاعفون جـهـودهم ويـنوعون وسائلهم عندما يتطلب الأمر ذلك ، أو تحدث انحرافات ، أو تظهر شبهات . وشعوراً بأهمية البحوث العقائدية في عصرنا ، فقد أمر سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله الد
بـإنشاء ( مركز المصطفى للدراسات الإسلامية ) مـن أجـل البـحوث والدراسـات الُعقائد ية ، ومواجهة الشبهات التي تثار حول هذه المسألة أو تلك من عقائد الإسلام ومذهب أهل البيت بِّهِ
وقد توفقنا والحمد لله إلى تحقيق خطوة متواضعة في تدوين العقائد المقارنة من مصادرنا ومصادر إخواننا السنة ، في عدة مجلدات ، وها نحن نقدم منها المـجلد
 تعالى أن يوفقنا لاإخراج بقية مجلداته .
كما يجري العمل حسب أمر سيدنا المرجع مد ظله في تكوين ( بنك معلومات عقائدي ) وذلك باستخراج المسائل العقائدية الحيوية التي يحتاجها المسلمون في عصرنا من أمهات المصادر، وتبويبها وتقد يمها في برنامج كمبيوتري لتسهيل الرجوع إليها ، ونأمل أن نتوفق لإتمام هذا العمل بعون اله نعالى
0. $\qquad$
r_العرض المقارن
هدفنا الأول من هذه المجلدات التي قد تصل إلى خمسة ، أن نـعرض المـواد العلمية الأساسبة لمسائل العقيدة الإسلامية من مصادرها المعتمدة عند المدا المذاهِ

 المصادر التي بذلنا جهدأ واسعاً في مطالعتها وتبويبها .

ع ـ التسلسل المنطقي والتاريخي
من الأمور التي حرصنا عليها في عرض هذه المواد ، أن نـقدمها في تي تسـلسل

 تسلسلها التاريخي أو ينعذر . . وأن الاجتهادات تـختلف في بـدايـتها وتطورها ،

وأساليب تقديمها.
ولكنا بذلنا في هذه المجلدات جهدنا ، وتحرّبنا فيها وسعنا ، لكي نقدمها فيا في
 المسالة المتنوعة ، ثم يختار منها لموضوعه ما شاء ه الـاء .
0 ـالمنهج الكلامي أو الحديثي
كانت أسالبب الناس ومؤلفاتهم بشكل عام في صدر الإسلام ، متأثرةً بالأسلوب
 الذي هو جوامع الكلم . . ثم دخلت نروات الثقافات الأخرى ، خاصة الثقافة اليونانية من منطت وفلسفة ،

والفارسية من فلك وأدبيات ، فتأثر بها المجتمع الإسلامي عموماً وتولدت بسببها
 بذلك الأسلوب الجديد ، الذي تميز بأنواع من المصطلحات والتعمق . . والتعقيد .

 بالفلسغة والمنطق والجدل ، ومصبوبة في قوالبها ، وإن كانت مبنية من لبنات القرآن والحديث والسيرة .
وبسبب ذلك تكوَّن عند أهل المذاهب السنية اتجاهان في المسائل العقائدية ، عرفا باسم : المنهج الحديثي ، والمنهج الكلامي . . وجاء الفرق بين المنهجين في الشكل وفي المضمون معاً . فالمنهج الحديثي الذي يسمونه مذهب أمل الحديث والأثر ، يعتمد على مواد الحديث وتفسيرات الرواة والعلماء المقبولين عـند هـذا المـذهب أو ذاك ، بـبنما يعتمد المنهج الكلامي على أحكام العقل ومسائل المنطق والفلسفة ، ويلائم بينها
وبين الأحاديث ، أو يحاكم الأحاديث على أساسها .

 وثقافته.

أما الشيعة فلم يكن عندهم فرق في المضمون بين المـنهجين ، ولم يـواجـهوا

والمنهج الكلامي بالشكل وحده .

وقد رجحنا أن نقدم العقائد الإسلامية بأسلوب يغلب فيه الطابع الحديثي على

الطابع الكلامي الفلسفي ، وجعلنا هدفنا الأول بحث آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وآراء العلماء المعتمدين عند المذاهب ، لأن هذه اللغة أوسع قبولاً عـند
المسلمين ، وأكثر أصالة أيضاً .
 بل وضرورتها ، فقد طَعَمنا فيها المسائل ، واخترنا عدداً منها في مواضعها المنا لمنا لـاسبة .

## 7ـالتوثيق من مصادر الدرجة الأولى

يلاحظ القاريُ والباحث أنا سعينا في هـذه البـحوث إلى تـوئيق نـصوصها مـن

 الكثير من كلام المؤلف وتحليله وننظيره ، والقليل من توثيق أفكاره من المصادر ، الميا
 الأصول الأولبة للبحث العلمي .

## - V

والأمانة العلمية صفةٌ ضرورية للباحثين وليست كمالِة ، وهي تَتْبُع حالة الباحت الدينبة والإنسانية .. فتراها قويةً عند الأتقياء ، وأصحاب الفطرة السليمة ، ضـعيفةً عند ضعاف الدين ، والشخصبة . كما أن الدقة في فهم آراء الآخرين وتفسيرها ، تتبع حالة الفهم والإنصاف عند الباحت ، وفدرته على القضاء العادل وتجاوز الذات .
 والدقة في النهم ، والإنصاف في التفسير ، ثم لا نبرئ أنفسنا من الإشتباه والزيل ، ونشكر من يلفتنا الى خطأ وينفعنا في مطلب .. فالعصمة لله تعالى ، ولمن خصهيم بها من الأنبياء والأوصباء ، صلوات اله وسلامه عليهم .

## ^ـ-بين علم الكلام والمذهب الكلامي

يتحدث بعض الباحثين في المسائل العـقائدية عـن المـوضوعين ورية والأكاديمية والتجرد عن الذاتية في بحوتهمَ ، ومع ذلك يقع في الميل والتحيز ، وربما في التجني على من بخالفه !

 صاحب مذهبٍ في بحثه الكلامي أو الفلسفي أو الفقهي ، مادام أمـيناً في نتقله ، منصفاً في بحثه
ولا نظن منصفاً ينتقدنا في هذا العمل العقائدي المقارن ، فيقول لماذا عرضتم








 بخبر نبيه بأن أهل بيته باقون إلى يوم القيامة ، وبأنهم مرجع الأمة مع القرآل آلن ، كما في الحديث الصحيح :




أما أجيال الأمة السابقة فقد ذهبوا إلى ربهم وحاسبهم كيف خَلَفَوُا نبيه في أهل
 أن نفهم ما قالوه في عقائد الإسلام وشريعته ه
اللهم اجعل رسولك أحب إلينا من أنفسنا ، وآله وقرابته أحب إلينا من قرابتنا ، وكلامهم أحب إلينا من كلام غيرهم .

شكر و تقدير
في الختام نسجل شكرنا الجزيل للأخوة الباحثين والفنيبن الذين يعملون في هذا
المركز ، ويساهمون بجهودهم المشكورة في إعداد أكبر موسوعة عقائدية مقارنة
 المرجع دام ظله ، الذي قام بتأسبس هذا المركز ؛ وواصل الإهتمام به حتى يحقت هدفه المبارك إن شاء اله .
ونسأل اللت تعالى أن بحفظ سيدنا المرجع ذخراً للإسلام والمسلمين ، وأن يوفقنا لخدمة شريعة سيد المرسلين وآله الطببين الطاهرين ، صلوات اللّه وسلامه عليهم

مركز المططفى للدراسات الإسلامية
علي الكوراني العاملي

الباب الأول
الفطرة والمعرفة

## الفصل الأول

## الفطرة

هذا الباب بمثابة المقدمة لبقية أبواب العفائد ، وفيه بحوث كثبرة ، لكن أصوله


 نحتاج إلى ذلك.

## آيات نطرة الساوات والكون

وقد أوردنا في أول النصل الأول منه آبات فطرة الكون ، لأنها تنفع في فهم نطرة الإنسان :
 تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر الســـاوات والأرض حـنـيفاً ومـا أنـا مـن المشركين .الأنعام وـي



'المقائد الإسلامية ج.
ـ قال بـل ربكـم رب السـماوات والأرض الذي فطرهن وأنـا عـلى ذلكـم مـن



 ـ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنـفسكم أزواجاً ومـن الأنـعام أزواجاً
 ـ الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحـي
r- البصر هل ترى من فطور ـ الـلك ـ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الـا



فيها كانوا فيه يختلفون .الزمر - 7 أ


 va - الأنعام



اننطار الكون عند القيامة
ــ إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحار فـجرت . وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما قدمت وأخرت ـ الإنططار 1-0

ـ فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيبا ـ السماء منفطر به كان وعده


## تكاد السلوات تتفطر من عظمة الله

ـ ـتكاد السماوات يتفطرن من فوفهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون
 ص صE7: تكاد السموات ينفطرن ، أي يتشققن من عظمة الله ، وروى علي بن إبراهيم
 الدر المنور ج 1 ص

## تكاد الساوات تتفطر من الإفتراء على الش

ـ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشّق الأرض وتخر الجبال هدا ـ أن دعوا للرحمن ولدا ـ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ـ إن كل منز في السماواوات والأرض إلا آتي


## فطرة الش التي فطر الناس عليها

ـ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ـ منيبين إلبه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا نكونوا من المشنركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شبيعأكل حزب بـلا بما لدي بهم فرحون.
rr-r- الروم
 المشركين . قولوا آمنا باله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسما إلىاعيل وإسـحاق

ويعقوب والأسباط، ، وما أوتي موسى وعيسى ، وما أوتي النبيون من ربهم ، لا نفرق

 صبغة ونحن له عابدون . قل أتحاجوننا في الله وهو رينا وربكم ولنا أعمالنا ولكـم



 - وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا لا يسألكم أجراً وهم مهتدون . وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ـ أأتخذ من






## الفطرة الأولى والفطرة الثانية



 or-0 0 يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبئتم إلا فليلاُ . الإسراء

فطرة الناس على معرفة الله تعالى وتوحيده

- نهج البلاغة ج اص
(1)

وتعالى ، الإيمان بـه ويـرسوله ، والجـهاد فـي سـبيله فـإنه ذروة الإســلام ، وكـلمة الإخلاص فإنها الفطرة ، وإقام الصلاة فإنها الملة ـ انتهى . ورواه في الفقيه ج اص P• _الكافي ج r
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبـي عبدالله بِّفِ قال قلت : فطرة الله التي فطر الناس عليها ؟ قال : التوحيد . ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبداله بن سنان ، عن
 تلك الفطرة ؟ قال : هي الإسلام ، فطرهم الله حين أخخذ ميثاقهم على التوحيد ، قال : ألست بربكم ؟ وفيهم المؤمن والكافر . ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة عن أبي
 الحنيفية من الفطرة التي فطر اله الناس عليها . لا تبدبز لخلق اللهُ ؟ فال : فطرهم على

المعرفة به .
_المحاسن للبرقي ج اص
عنه ، عن أبيه ، غن محمد بن أبي عمير ، عن عــمر بـن أذيـنة فـال سألت أبـا
 فطر الناس عليها ، فطر الله الخلق على معرفته . ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبرب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليها ؟ فال : فطرهم جمميعاً على التوحيد . - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي جميلة ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : فطرهم على التوحيد .

ـ عنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عـن ابـن بكـير ، عـن زرارة فـال سألت أباعبل الله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى . قال : ثبتت المعرفة في قلوبهم ونسوا الموقف وسيذكرونه يوماً ما ، ولو لا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه . ورواه في علل الشرائع ج اص IVV، ورواه في تفسير القمي وفيه : فمنهم من أقر بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه فقال الله : فما كانوا ليوْمنوا بما كذبوا به من قبل .
_التوحيد للصدوق ص
روى الصدوق عشر روايات تحت عنوان ( باب نطرة الهَ عز وجل الخـلت عـلى التوحيد ) وقد تقدم أكثرها ، وجاء في السابعة منها (التوحيد ومـحمد رسـول الله

وعلي أمير المؤمنين ) .

محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة فال : سألت أبا جعفر قول الله عز وجل : حنفاء لله غير مشركين به، وقلت : ما الحنفية ؟ قال : هي الفطرة . انتهى . ورواه في بحار الأنوار ج rص YV7، وروى عدداً وافراً من هذه الأحاديث ج r ص
 والحويزي في تفسير نور الثقلين ج Yص 97 وج عص <br>\ . . . . وغيرهم .

الفطرة حالة استعداد لا تعني الإجبار وسلب الإختيار
ـ نهج البلاغة ج اص •

اللهـم داحي المدحوات وداعم المسموكات ، وجـابل القـلوب عـلى فـطرتها ، شقيها وسعيدها ، إجعل شرائف صلواتك ونـوامـي بـركاتك عـلى مـحمد عـبدك ورسولك ، الخاتم لما سبت ، والفاتح لما استقبل .

ـ علل الشرائع ج اص |r|
أبي ، فال حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبداله ، عن أبيه ، عن غير واحد ، عن الحسين بن نعيم الصحاف فال : قلت لأبي عبداللهِ مؤمناً قد ثبت له الإيمان ينقله الله بعد الإيمان إلى الكفر ؟ قال : إن الله هو العدل ، وإنما بعث الرسل ليدعو الناس إلى الإيمان بالله ، ولا يدعو أحداً إلى الكفر . قلت فيكون الرجل كافراً قد ثبت له الكفر عند اله فينقله الله بعد ذلك من الكفر إلى الإيمان ؟ قال : إن الله عز وجل خلق الناس على الفطرة التي فطرهم الله عليها لا يعرفون إيماناً بشريعة ولا كفراً بجحود ، ثم ابتعث الله الرسل إليـهم يـدعونهم إلى


في الكافي ج r ص 17 ع ، وجاء في هامشه :
 خلق العباد على فطرة قابلة للإيمان وأتم على جميعـُمْ الحجة بإرسال الرسل وإقامة الحجج ، فليس لأحد منهم حجة على الله في القيامة ، ولم يكن أحد منهم مجبوراً على الكفر لا بحسب الخلقة ولا من تقصير في الهداية وإقامة الحجة ، لكن بعضهم استحق الهدايات الخاصة منه نعالى فصارت مؤيدة لإيمانهم ، وبعضهم لم يستحت ذلك لسوء اختياره ، فمنعهم تلك الألطاف فكفروا، ومع ذلك لم يكونوا مجبورين ولا مجبولين بعد ذلك من الإيمان إلى الكفر . ـتفسير العياشي ج اص ع• ـ عن مسعدة عن أبي عبد اللهِّلّ في قول الله : كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشُرين ومنذرين فقال : كان ذلك قبل نوح • قيل : فعلى هدى كانوا ؟ قال : بل كانوا ضالالًا ، وذلك أنه لما انقرض آدم وصالح ذريته بقي شيث وصيه لا يقدر على إظهار دين اله الذي كان عليه آدم وصالح ذريته ، وذلك أن قابيل تواعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل ،

فسار فيهم بالتقية والكتمان ، فازدادواكل يوم ضلالاً حتى لم يبق على الأرض معهم إلا من هو سلف ، ولحق الوصي بجزيرة في البحر يعبد اله ، فبدا اله تبارك وتعالى الى أن ألى

 وتعالى ما يكون في تلك السنة من شدة أو رخاء أو مطر أو غبر ذلك . قلت : أفضلالاً كانوا قبل النبيين أم على هدى ؟

 يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ، أي ناسياً للميثاق ـ ا انتهى ـ ا ورواه في تفا تفسير
 - تفسير التبيان ج r ص 190
 قلنا : لا يمتنع أن يكونوا كلهم كانوا كفاراً ، فلما بعث الها إليهـ الهـم الأنبياء مبشرين

 مهتد ين ولا ضلالاً ، فبعث اله النبيين . .. . - بحار الأنوار ج 70 ص وفال النيسابوري : إعلم أن جمهور الحكماء زعموا أن الإنسان النان في مبدأ فطرته خال عن المعارف والعلوم ، إلا أنه تعالى خلق السمع والبصر والفوّاد وسائر القوى المدركة حتى ارتسم في خياله بسبب كثرة ورود المحسوسات عليه حقائق تـلك الماهيات وحضرت صورها في ذهنه . ثم إن مجرد حضور تلك الحقائق إن كان كافياً في جزم الذهن بثبوت بعضها لبعض أو انتفاء بعضها عن بعض فتلك الأحكام علوم

بد يهية ، وإن لم يكن كذلك بل كانت متوقفة على علوم سابقة عليها - ولا مـحالة تنتهي إلى البديهبات قطعاً للدور أو التسلسل ـ فهي علوم كسببية ـ فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في النفوس الإنسانية هو أنه تـعالى أعـطى الحـواس







-بحار الأنوار ج اص זج
مص : قال الصادق طِّهِّا : الجهل صورة ركبت في بني آدم ، إقبالها ظلمة ، وإدبارها








 طبنتها وركب مع طبيعتها ، ولكن في أصل فطرته له قوة كسب الكما الكالات بـالعلوم والتَّنور والمعارف

قوله مباديها ، وانبعاث بعضها عن بعض ، وتقوي بعضها ببعض ، كما لا يخخىى .

- بحار الأنوار ج \اص •
.... ولا ضلالاً ، فبعث الله النبيين . انتهى . قال المجلسي مهتدين إلى نبوة ولا شريعة .

ـالإقتصاد للشيخ الطوسي ص • •
فإن فيل : لو كانت المعرفة لطفاً لما عصى أحد .
قلنا : اللطف لا يوجب الفعل ، وإنما يدعو إليه ويقوي الداعي إليه ويسهله ، فربما وقع عنده الفعل ، وربما يكون معه أقرب وإن لم يقع .

ـ ش ش ش الأسماء الحسنى ج ك . . . . أمر مستأنف ، فالموضوعان السعيد والشقي الأخرويان كما قال تعالى : يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد . إن قلت : هذا فيما سوى هذا الوجه ينافي قوله عِّئِّهُ : كل مولود يولد على فطرة الاءسلام ، إلا أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ؟ قلت : كل مولود يولد على الفطرة روحاً وصورة بالجهة النورانية ، والسعيد سعيد في بطن أمه وكذا الشقي جسداً ومادة ، وإذا جعلنا بطن الأم النشاة العـلمية فكـل مولود يولد على الفطرة وجوداً، والسعيد سعيد ماهية ومفهوماً ، وكذا الشقي شقي ماهية ومفهوماً ، كل منهما بالحمل الأولي ، ليس فاقداً لنفسه، وليس مفهوم أحدهما هو المeهوم من الآخر ، فإن المفاهيم من أية نشأة كانت فطرتها وذاتيها الإختلاف ،

والوجود أية مرتبة منه. ذاته وجبلته الوحدة والإتفاق ، ما به الإمتياز فيه عين ما به الإشتراك ، به استمساك الماهيات التي هي مثار الكثئرة والمخالفة ، فهو جهة الوار ارتباطها

ونظمها وبه لا انفصام لها .
وبالجملة فد ظهر لك أن اختلاف الوجودات مرتبة في العين ، واختلاف قبول الماهيات لمراتب الوجود المقول بالتشكبك فيه ، على طبق اخـتلاف المـاهيات

 ويمكن التوفيق بين هذا القول التحقيقي البرهاني والذوقي الوجـيـداني ، وبـيـن القول بالتسوية في الطينة باعتبار الوجود والماهية ، ولا سيما في معام الجمع - شرح الأسماء الحسنى ج اص قال صدر المتألهين : إن الله عز وجل لا يولي أحدأ إلا ما تولاه طبعاً وإرادة ، وهذا


 يكون مئلي في القبح والبعد عن الإعتدال أحد ، ومنهم من فال خـي خلاف ذلك فـلك ، وكل



 جهنم وساءت مصيراً ، فإن شك في ذلك شاك فلك فليتأمل قوله تعالى : إنا عرضنا الأمانـ النة
 بحمل أحداً شيئاً قهراً وقسراً ، بل بعرضه أولأ فإن تولاه ولاه وإلا فلا . وهذا مـن رحمة الله وعدله.

لا يقال : ليس تولي الشئ ما تولاه عدلاً حبث لا يكون ذلك التولي عـن رشـد وبصيرة فإن السفيه قد يختار لنفسه ما هو شر بالنسبة إليه وضر لجهله وسـفاهته ، فالعدل والشفقة عليه منعه إياه .
لأنا نتول : هذا التولي والتوجيه الذي كلامنا فيه أمر ذاتي لا يحكم عليه بالخير والشر بل هو قبلهما ، لأن ما يختاره السفيه إنما يعد شُراً بالقياس إليه لأنه مناف لذا لذاته بعد وجوده ، فلذاته اقتضاء أول متعلق بنقيض هذه السا السفاهة ، فذلك هو الذي أوجب أن يسمى ذلك شراً بالقياس إليه . وأما الإقتضاء الأول الذي كلامنا فيه فلا يمكن وصفه بالشر ، لأنه لم يكن قبله

 الذاتي الأزلي والسؤال الوجودي الفطري الذي يسألها الذات المات المطيعة السامعة لقون
 إئذن لي أن أدخل في عدلك وهو الوجود ، فقال اله تعالى كن

ـتفـير الميزان ج لكن يمكن أن يقال إن الإنسان بحسب خلقته على نور الفطرة هو نور إجـمالي
 ظلمة بعد لعدم تبين أمـره ـ والنـور والظـلمة بهـذا المـعنى لا يـتنافيان ولا ولا يـمتنع


 إلى النور ، وقوله تعالى : يخرجونهم من النور إلى الظلمات ، للإشارة إلى أن الحا الحت واحد لا اختلاف فيه كما أن الباطل متشتت مختلف لا وحدة فين فيه ، قال تعالى : وأن


- مجموعة الرساثل للشيخ الصافي r£

 وأحاديثها كالحديث ( فطرهم على التوحيد ) أو ( كل مولود يولد عـلى الفـطرة ) ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : أن المراد من ذلك هو أن الهُ جعل فطرة الإنسـان نـقبة مـتضضية للتوحيد والعقائد الحقة ، وحب الحق والخير والتصديق بحسن العدل وقبح الظّلم
 التربية فالإنسان بنفسه سيهتدي إلى اللو ويقر بوجود الصانع ، كما يتقبل العقائد الحقة عند ما تعرض عليه .
والصدوق فسر الفطرة بهذا المعنى وقد بحثنا بتفصيل في ( رسالتنا ) في تفسير



 المفيد ، واختاره ه
الوجه الثالث : هو أنه عبر عن إرادة التوحيد منهم بالإرادة النكوينية ، والظاهر أن






الثاني ظاهراً .

الفطرة والميثاق وعالم الذر
ـ تفسير نور الثقلين ج اص 00 - في كتاب عـلل الشـرايـع بـإسناده إلى حـبيب فـال : حـدثنـي الثـقة عـن أبـي
 تعارف من الأرواح ائتلف ، وما تناكر منها اختلف . -وبإسناده إلى حبيب ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله علِّهِ قال : ما تقول في الأرواح إنها جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ؟ ذلك ، قال : فإنه كذلك ، إن الله عز وجل أخذ من العباد ميثاقهم وهم أظلة قبل الميلاد وهو قوله عز وجل : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، إلى آخخر الآية ، قال : فمن أقر به يومئذ جاءت ألفـ ألفته هاهنا ، ومن أنكره يوم يومئذ

جاء خلافه هاهنا .

- في كتاب التوحيد بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبداله أخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمن يوم القيمة ؟ قال : نعم وقد رأوه قبل يوم
 قال : وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيمة ، ألست تراه في وقتك هذا ؟ فال أبو بصير فقلت له : جعلت فداك فأحدث بهذا عنك ؟ فقال : لا ، فإنك إذا حدئت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقول ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر . وليست الرؤية بالقلب كالروّية بالعين ، تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون . - في الكافي محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن العباس بن معروف ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابن أبي بعفور ، عن أبي حمزة عن


جمع فيها خلقه لولاية محمد
فيه خلقه.

- في غوالي اللئلي ، وقال فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كـلمهم ، وتـلا : ألست الـي

بربكم ، قالوا بلى .

- في الكافي ، أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن




منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صري صماء .

 صدقني حين بعئت ، وهو الصديق الأكبر ، والفاروق يفرق بين الحق والباط البا عيل

 منهم ما اكتفى به .




 أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ، فقد أسمعهم كلامه وردوا عليه الجواب ابِ ، كما كما تسمع


 تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافيا فافلين ،




 قال فقال : سألت وأعضلت في المسالة واستقصيت ، فافهم الجواب وني وفرئ قلبك
 جوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم







 عنده ، واستعبد الخلق أن يجددوا عنده في كي كل سند سنة الإقرار بالمبئاق والعهد الذي
 الإقرار في كل سنة ، فلما عصى آدم أخرج من الجنة أنساه اللّ العهد والميثاق الذي الذي

أخذ الشه عليه وعلى ولده لمحمد على آدم حول ذلك الملك في صورة بيضاء ، فرماه من الجنة إلى آدم وهو بأله
 فقال له : يا آدم أتعرفني ؟ ربك ، ثم تحول إلى صورته التي كان مع آدم والميثاق ، فوثب إليه آدم بالعهد والميثاق ، ثم حوله الله عز وجل إلى جوهرة درة بي بيضاء صا بافية تضئ ، فحمله
 به مكة ، فما زال يأنس به بمكة ويجدد الإقرار له كل يوم وليلة ، ثم إن الله عز وجل وجل لما
 ولد آدم أخذه في ذلك المكان ، وفي ذلك المكان ألقم اله الملك الميئاق ، ولذلك
 الحجر في ذلك الركن ، فلما نظر آدم من الصفا وقد وضع الحجر في الركن كبر الش وهلله ومجده ، فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحـي الحـر مـر مـن الصفا ، فإن الله أودغه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة . rv7 بحار الأنوار ج re



 - بحار الأنوار ج 0 ص 0 -
 وكان ما أحب أن خلته من طينة الجنة ، وخلق من أبغض مما أبغض وكان ما أبغض

أن خلقه من طينة النار ، ثم بعثهم في الظلال : فقلت وأي شيء الظلال ؟ فقال : ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء ؟ ثم بعث منهم النبيين فلعوهم إلى الإقرار بالله وهو قوله عز وجل : ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ، ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين فأنكر بعض وأقر بعض ، ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بـها والله مـن أحب ، وأنكرها من أبغض ، وهو قوله عز وجل : ماكانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ، ثم قال

 ويحتمل أن يكون التشبيه للتجرد أيضاً تقريباً إلى الأفهام، أو عالم المثال على القول به قبل الإنتقال إلى الأبدان .

تذكير الأنبياء بيثاق الفطرة
 واستعمل مادة التذكير في القرآن للتذكير بالله تعالى ، والتذكير باليوم الآخر ، والتذكير

بالفطرة والميثاق .
 مع ميثاق الفطرة ، قال

آدم
فأهبطه إلى دار البلية ، وتناسل الذرية ، اصطفى سبحانه من ولده أنبياء ، أخذ على الوخي ميثاقهم ، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم ، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حته واتخذوا الأنداد معه ، واجتالتهم الشياطين عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته ، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ، ليستأدوهم ميثاق فطرته ، ويذكروهم منسي نعمته ، ويحتجوا عليهم بالتبليغ ، ويثيروا لهم دفائن العقول ، ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع . . . إلى آخر الخطبة .

وقال الشيخ محمد عبده في شرح قوله

 ذلك الميثاق ولا ينفضه لولا ما اعترضه من وساوس الشهوات ، فبعث إليه النبيين ليطلبوا من الناس أداء ذلك الميثاق ، أي ليطالبوهم بما تقتضيه فطرتهم وما ينبينغي أن ألن
تسوقهم إليه غرائزهم .

دفائن العقول : أنوار العرفان التي تكشف للإنسان أسرار الكائنات ، وترتفع به إلى
 الخيال ، فيأتي النبيون لإثارة تلك المعارف الكامنة وإبراز تلك الأسرار الباطنة
_وقال الراغب الإصغهاني في المفردات ص IV9 الذكر : تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقا يقتنيه من المعرفة ، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعـتبارأببإحرازه ، والذكـر يــال اعـتباراً

 نسبان بل عن إدامة الحفظ . وكل فول يقال له ذكر .

 الذكر من ببننا ، أي القرآن ، وقوله تعالى : ص والقرآن ذي الذير الذر إنر
 ومن الذكر بالقلب واللسان معاً قوله تعالى : فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد

والذكرى : كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر ، قال تعالى : رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين .....
_وقال الراغب أيضاً : الوعظ زجر مفترن بتخويف . فال الخليل : هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب . والعظة والموعظة الإسم ، قال تعالى : يعظكم لعلكم تذكرون ، قل إنما أعظكم . ذلكم توعظون به . قد جاءتكم موعظة من ربكم
 الفرق بين التذكير والتنبيه : أن قولك ذكر الشئ يعتضي أنـي فرده إلى ذكره ببعض الأسباب ، وذلك أن الذكر هو العلم الحادث بعد النسيان على ما ذكرنا . ويجوز أن ينبه الرجل على الشئ لم يعرفه قط ، ألا ترى أن الله ينبه على معرفته بالزلازل والصواعق وفيهم من لم يعرفه البتة فيكون ذلك تنبيهاً له كما يكون الـي تنبيهاً لغيره ، ولا يجوز أن يذكره ما لم يعلمه فط . انتهى . وفيما ذكره اللغويون فوائد ومحال للنظر ، وحاصل المسألة : أنه يصح القول إن تسمية القرآن والدين بالذكر لأنه يدل على ما أودعه الله تعالى في عمت فكر والـي الإنسان ومشاعره من الفطرة على التوحيد ومعرفة اله ، ولكن السبب الأهم أنه يثير ما بقي في
 بالميئاق الذي أخذ عليه في تلك النشأة . وقد لاحظت أن الروايات صريحة في أخذ الميثاق على الناس قبل خلقهم في هذه الدنيا ، وهي متواترة في مصادر المسلمين ، ولذا فإن تفسير تذكير الأنـبياء لا يصح حصره بتذكير الإنسان بغطرته لكي ينسجم معها ، والتغافل عن التذكير الحقيقي بالميثاق الذي صرحت به الأحاديث الشريفة .

## كل مولود يولد على الفطرة

_الكافي ج r ص Ir
 وجل خالقه ، كذلك قوله : ولئن سألتهم من خلت السماوات والأرض ليقولن الله
$\qquad$
_r علل الشرائع ج r صـ

 ما من مولود ولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وإنما أعطى





- من لا يحضره الفقيه ج r هامش ص 0 وقال الناضل التفرشي : قوله : إلا على الفطرة ، أي على فطرة الإسلام وخلقته ،

 نصرانياً أو مجوسباً إنما هي من قبل أبويه غالباً لأنهما أشد الناس اختالـا
 أن لا يفسدوا اعـتقاد أولادهـم ليـحتاجوا إلى الذمـة ـ ولم يـعطوا الذمــة مـن قـبل

 الإسلام . وأخذ الجزية منهم هذا الزمان من قبيل أخذ الخراج من الأرض ، والمنع عن التعرض لهم باعتبار الأمان . وأما قوله في حديث زار المارة الآتي : ذلك إلى الإمام ، فمعناه أنه إذا كان متمكناً ويرى المصلحة في أخذ الجزية منهم كما وقع في زمان

_ تفسير التبيان ج ص ص
قال مجاهد : فطرة الله الإسلام ، وقيل فطر الناس عليها ولها وبها بمعنى واحد ،
 الله على المصدر ، وقيل تقديره : اتبع فطرة اللّ التي فطر الناس عليها ، لأن اله تعالى ولى خلق الخلق للإيمان ، ومنه قوله - وينصرانه ويمجسانه

ومعنى الفطر الشق ابتداءً يقولون : أنا فطرت هذا الشيء أي أنا ابتدأته ، والمعنى
خلق الله الخلق للتوحيد والإسلام .

- بحار الأنوار ج ـ غوالي : فال النبي

وينصرانه .
بيان : قال السيد المرتضى إئ في كتاب الغرر والدرر بعد نقل بعض التأويلات عن المخالفين في هذا الخبر : والصحيح في تأويله أن قوله يولد على الفـلـي

أمرين :




 ويقولون : ما أغبطك عليَّ يريدون ما اغبطك لي لي ، والعرب تقيم بعض الصن الصنات مقام
 المقصود بـها ، وقــد يـجري عـلى الـُـئ اسـم مـاله بـه هـذا الضـرب مـن التعلق

والإختصاص ، وعلى هذذا يتأول قوله تعالى : وأقم وجهك للدين الدين حنيفاً فطرة اللا التي





وتخالفوا .
والوجه الآخر في تأويل قوله طِّهِ على الفطرة : أن يكون المراد به الخلقة ، وتكون



 تعالى وإن عدل بعضهم فصار يهودياً أو نصرانياً ـ ومذا الوجه أيضاً بـأ بحتمله قوله تعالى : نطرة اله التي فطر الناس عليها . وإذا ثبت ما ذكرناه في معنى النطرة فقوله عليه الصلاة والسلام : حتى يكون أبر أبواه بهودانه وينصرانه ، بحتمل وجهين : إيني أحدمـا : أن من كان يهودياً أو نصرانياً ممن خلقته لعبادتي وديني فإنما جعله



 والوجه الآخر : أن يكون معنى يهودانه وينصرانه أي بـلحقانه بأهـ أحكـانمهما لأن
 من حبث لحفت أحكام اليهود والنصارى أطنالهم أنهم خلقوا لد ينهم ، بل لم يخلقوا
. العقائد الإسلامية ج .

إلا للايمان والدين الصحيح ، لكن آباءهم هم الذين أدخلوهم في أحكامهم ، وعبر عن إدخالهمم في أحكامهم بقوله : يهودانه وينصرانه .

- وقال البخاري في صحيحه ج r
. . . . . يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمتجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة ، هل تحسون فيها من جلعاء ، ثم يقول أبو هريرة : تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم .
ـوقال في ج זص ع•1:

عن أبي هريرة عِّهِّ قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كمثل البهيمة تنتج البهيمة ، هل ترى
 ج r r r rr كما في رواية البخاري الأولى . ورواه في ج بص rVo وزاد ( ثم يقول

واقرؤوا إن شئتم : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اله ) .
rar وروى أحمد في ج r
عن طاوس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل مولود ولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ، مثل الأنعام تنتج صحاحاً فتكوى آذانها . انـتهى . وروى نحوه في ج rص چعז

 ـ وفي شعب الإيمان ج اص QV عن أبي هريرة ، وروى عنه أيضاً أن رسول اله ( ص )

قال : كل إنسان تلده أمه على الفطرة يلكزه الشُيطان في حضنيه ، إلا مريم وابنها . انتهى . وهو غريب يشبه مقولات النصارى .

وكل الحيوانات فطرت على معرفة اله تعالى
_الكافي ج 1 ص
أبوعلي الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن الحجال ، وابن فضال ، عـن







 يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسببحهم ) .

التوجه الفطري إلى الله تعالى
ـ شرح الأسماء الحسنى ج اص
يا ملجئي عند اضطراري . فإن الإنسان إذا انقطعت جميع وسائله وانبتت تمام
 كثيراً على منكري الصانع بالحالات المشاهدة ، والوقوع في مظان التهلكة .

- شرح الأسماء الحسنى ع اص
 أنه أحب للكل كما هو مفتضى الإطلاق فالأن كل كمال وإفضال لما كان عكس كماله

وإفضاله ومحبوبيتها باعتبار وجها إلى الله ، رجع محبوبيتها إلى مـحبوبيته ، فـإليه


 والبخيل بأن الجواد أفضل منه ، فهم يحبون الصفات الحم الحميدة الحبد فطرةً وإن أحبوا تلك

الرذايل بالغريزة الثانية .
-شرح الأسماء الحسنى ج r ص ع الاولـ الأولى التي فطر الناس عليها ، فلا تذهب العقول إلى غيره تعالى حتى عـلى عقول الكفار ،
 الخليل بل بهت ، لأن فطرته حاكمة بأن القادر على ذلك ليس إلا هو .

رأي صاحب تفسير الميزان في عالم الذر والمعرفة والميثاق

 أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا . .. . .





 إلى غير ذلك .

فمجرد ذكر الأخذ من الشئ لا يوضح نوعه إلا ببيان زائد ، ولذلك أضـاف الله






 الأناسي وينتشر الأفراد وقد استقل كل منهم عمن سواه ، ويكون لكل ولـو واحد منهم نفس مستقلة لها ما لها وعليها ما عليها .


 بعد ما أخذ بعضهم من بعض ، وفصل بين كل واحد منهم وغلم وغيره ، وهو إشهادهم

 أريد تحملهم من أمرها ، ثم يؤدوا ما تحملوه إذا سئلوا .




عند المسألة فالإنسان وإن بلغ من الكبر والخيلاء ما بلغ وغرته مساعدة الأسـباب مـا غـرته


ملك نفسه لوقاها مما يكرهه من الموت وسائر آلام الحياة ومصائبها ، ولو اسـتقل بتدبير أمره لم يفتقر إلى الخضوع قبال الأسباب الكونية والوسائل التي يرى لنفسه أنه يسودها ويحكم فيها ، ثم هي كالإنسان في الحاجة إلى ماوراءها والإنقياد إلى حاكم غائب عنها يحكم فيها لها أو عليها ، وليس إلى الإنسان أن يسد خلتها ويرفع حاجتها. فالحاجة إلى رب مالك مدبر حـقيقة الإنسـان ، والفـقر مكـتوب عـلى نـفسه ، والضعف مطبوع على ناصيته ، لا يخفى ذلك على إنسان له أدنى الشعور الإنساني ، والعالم والجاهل والصغير والكبير والشريف والوضيع في ذلك سواء ـ فالإنسان في أي منزل من منازل الإنسانية نزل ، يشاهد من نفسه أن له رباً يملكه ويدبر أمـره ، وكيف لا يشاهلد ربه وهو يشاهد حاجته الذاتية ، وكيف يتصور وقوع الشُور بالحاجة
من غير شعور بالذي يحتاج إليه .

فقوله : ألست بربكم بيان ما أشهد عليه ، وقوله : فالوا بلى شهدنا ، اعتراف منهم
بوقوع الشهادة وما شهدوه .
ولذا فيل إن الآية تشير إلى ما يشاهده الإنسان في حياته الدنيا أنه محتاج فـي جميع جهات حياته من وجوده وما ينعلق به وجوده من اللوازم والأحكام ، ومعنى الآية إنا خلقنا بني آدم في الأرض وفرقناهم ومـيزنا بـعضهم مـن بـعض بـالتناسل والتوالد وأوقفناهم على احتباجهم ومربوبيتهم لنا ، فاعترفوا بذلك قائلين بلى شهدنا أنك ربنا ـ وعلى هذا يكون قولهم بلى شهدنا من قببل القول بلسان الحال أو إسناداً للازم القول إلى القائل بالملزوم، حيث اعترفوا بحاجاتهم ولزمهم الإعـتراف بـمن يحتاجون إليه .
والفرق بين لسان الحال والقول بلازم القول ، أن الأول انكشاف المعنى عن الشيُ لدلالة صفه من صفاته وحال من أحواله عليه ، سواء شعر به أم لا ، كما تفصح آثار الديار الخربة عن حال ساكنيها وكيف لعب الدهر بهم وعدت عادية الأيام عليهم فأسكنت أجراسهم وأخمدت أنفاسهم ، وكما يتكلم سيماء البائس المسكين عـن

فقره ومسكنته وسوء خاله ـ والثاني انكشاف المعنى عن القائل لقوله بما يستلزمه أو تكلمه بما يدل عليه بالإلتزام .
فعلى أحد هذين النوعين من القول أعني القول بلسان الحال والقول بالإستلزام يحمل اعترافهم المحكي بقوله تعالى : قالوا بلى شهدنا ، والأول أقرب وألنى ألسب فإنه لا يكتفي في مفام الشهادة إلا بالصريح منها المدلول عليه بالمطابقة دون الإلتزام ومن المعلوم أن هذه الشهادة على أي نحو تحققت فهي من سـنخ الإسـتـهاد المذكور في قوله : ألست بربكم ، فالظاهر أنه قد استوفى الجواب باب بعين اللسان الذي
 والمجاوبة ، فإن الكلام الإلهِي يكشف به عن المقاصد الإلهية بالفعل والإيجاد ، كالام
 ألست بربكم ، وقولهم : بلى شهدنا ، من ذاك القبيل ، وسبجيء للكلام تتمة
 بعضهم من بعض وإشهاد كل واحد منهم على نفسه ، وأخذ الإعتراف على الربوبيبة منه ، ويدل ذيل الآية وما يتلوه أعني فوله : أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا كنا عـن هـن هـنـا
 المبطلون ، على الغرض من هذا الأخذذ والإشهاد ـ و هو على ما ما يفيده السيا
 انحصار الربوبية كان للعباد أن يتمسكوا يوم القيامة بإحدى حجتين يدفعون بها تمام الحجة عليهم في شركهم بالش والقضاء بالنار على ذلك من اله سبحانه ه الها والتدبر في الآيتنين وقد عطفت إحدى الحجتين على الأخـرى بأو التـرديدية ،

 تقديري عدم الإشهاد كذلك .

والمراد إنا أخذنا ذريتهم من ظهورهم وأشهدناهم على أنفسهم فاعترفوا بربوبيتنا فتمت لنا الحجة عليهم يوم القيامة ، ولو لم نفعل هذا ولم نشهد كل فرد منهم على نفسه بعد أخذه فإن كنا أهملنا الإشهاد من رأس ، فلم يشهد أحد نفسه وأن الله ربه ، ولم يعلم به ، لأقاموا جميعاً الححجة علينا يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين في الدنيا عن ربوبيتنا ، ولا تكليف على غافل ولا مؤاخذة ، وهو قوله تعالى : أن تقولوا يوم القيامة

إنا كنا عن هذا غافلين .
وإن كنا لم نهمل أمر الإشهاد من رأس وأشهدنا بعضهم على أنفسهم دون بعض ، بأن أشهدنا الآباء على هذا الأمر الهام العظيم دون ذرياتهم ثم أشرك الجمبي كـان شرك الآباء شركاً عن علم بأن الله هو الرب لا رب غيره ، فكانت معصية منهم ، وأما الذرية فإنما كان شركهم بمجرد التقليد فيما لا سبيل لهم إلى العلم به لا إجمالاً ولا تفصيلا ، ومتابعة عملية محضة لآبائهم ، فكان آباؤهم هـم المشركون بالله العاصون في شركهم لعلمهم بحقيقة الأمر ، وقد قادوا ذريتهم الضـعاف في سـبيل شـركهم بتربيتهم عليه وتلقينهم ذلك ، ولا سبيل لهم إلى العلم بحقيقة الأمر وإدراك ضلال آبائهم وإضلالهم إياهم ، فكانت الحجة لهوّلاء الذرية على الله يوم القيامة لأن الذين أشركوا وعصوا بذلك وأبطلوا الحت هم الآباء فهم المستحقون للمؤاخـذة والفـعل فعلهم ، وأما الذرية فلم يعرفوا حقاً حتى يؤمروا به فيعصوا بمـخالفته فهم لم يعصوا شيباً ولم يبطلوا حقاً ، وحينئذ لم تتم حجة على الذرية فلم تتم الحجة على جمبع بني آدم . وهذا معنى قوله تعالى : أو تقولوا إنما أشركُ آباوْنا من قبل وكنا ذرية من

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون . فإن قلت : هنا بعض تقادير أخر لا يفي بها البيان السابق ، كما لو فرض إشـهاد الذرية على أنفسهم دون الآباء مثلاً، أو إشهاد بعض الذرية مثلاً، كما أن تكامل النوع الإنساني في العلم و الحضارة على هذه الوتيرة يرث كل جيل ما تركه الجيل السابت ويزيد عليه بأشياء ، فيحصل للاحق ما لم يحصل للسابت .

قلت : على أحد التقديرين المذكورين تتم الحجة على الذرية أو على بـغضهم
 الربوبية ، فلا يستقلون بشُرك إذ لم يشُهدوا ، ولا يسع لهم التقليد إذ لم يسبق عليهـ الم فيه سابق ، كما في صورة العكس فيدخلون تحت المحتجين بالحبن الحجة الأولى ( إنا كنا عن هذا غافلين ) .
وأما حديث تكامل الإنسان في العلم والحضارة تدريجاً فإنما هـو في العـلوم النظرية الإكتساببة التي هي نتائج وفروع تحصل للإنسان شبئاً فشيئاً ، وأما شــهود الإنسان نفسه وأنه محتاج إلى رب يربه فهو من مواد العلم التي إنما تـحصل قـبـل

 إلى معارفه وعلومه عن الحس الباطني بالحاجة ، كما قرر في محله الـا
 ثم أشهدهم جمبعاً على أنفسهم وأخذ منهم الميثاق بربوبيته ، فهم ليسوا بغافلين عن هذا المشهد وما أخذ منهم من الميئاق ، حتى يحتج كلهم بأنهم كانوا غـافلين
 وهم برآء.
ولذلك ذكر عدة من المفسرين أن المراد بهذا الظرف المشار إليه بقوله : وإذ أخذ ربك ، هو الدنيا والآيتان تشيران إلى سنة الخلقة الإلهِية الجارية على الإنسان النـيان في الدنبا ، فإن اله سبحانه بخرج الذرية الإنسانية من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم ومنها إلى الدنيا ، ويشهدهم في خلال حباتهم على أنفسهم ويريهم آثار صنعه وآيات

 شهدنا بذلك وأنت ربنا لا رب غيرك ، وإنما فعل اله سبحانه ذلك لئلا يحتجوا على

الله يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين عن المعرفة ، أو يحتج الذرية بأن آباءهم هم الذين
 شركهم من غير ذنب .
وقد طرح القوم عدة من الروايات تدل على أن الآيتين تدلان على عالم الذي مر الذر ، وأن












 الجنة بحوادت مضت عليهم في الدنيا وهم يذكرون ما ما وفع عليهم في الدنـيا كـيا كـما



 كلف خلقه فيما مضى من الزمن ثم أعادهم ليُيبهم أو لبعاقبهم جزاء لأعمالهم في

الخلق الأول وقد نسوا ذلك ، ولازم ذلك صحة قول التناسخية أن المعاد إنما هـو خروج النفس عن. بدنها ثم دخولها في بدن آخر لتجد في الثاني جزاء الثاء الأعمال التي عملتها في الأول . rror أورد على الأخبار الناطقة بأن اله سبحانه أخلذ من صلب آدم ذريته وأخذ منهم الميثاق بأن الله سبحانه قال : أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم م ه وقال مال من

 وكنا ذرية من بعدهم ، الآية ـ وهذا يقتضي أن يكون لهم آباء مشركون فلا يتناول ظاهر الآية أولاد آدم لصلبه .
ومن هنا قال بعضهم إن الآية خاصة ببعض بني آدم غير عامة لجمبعهم ، فإنها لا


بل تختص بالمشركين الذين لهم سلف مشرك . ـ ـ
 على وجود آباء لهم مسركين ، وهو ينافي وجود الجميع هناك الك بوجود واني 0 ـ ما ذكره بعضهم أن الروايات مقبولة مسلمة غير أنها ليست بتأويل للآيـة ، والذي تقصه من حديث عالم الذر إنما هـو أمـر فـعله الله سـبحانه بـبني آدم قـبل

 في عالم الذر ـ وأما الآية فليست تشير إلى ما تشبر إلبه الروايات ، فإن الآية تذكر أنه

 أشهدتنا على أنفسنا يوم أخرجتنا من صلب آدم فكنا على يقين بأنك ربنا فـنا ، كما أنـا اليوم وهو يوم القيامة على يقين من ذلك لكنك أنسبتنا موقف الإشهاد في الدنيا التي

ا. المقائد الإسلامية ج . $\qquad$

هي موطن التكليف والعمل ووكلتنا إلى عقولنا ، فعرف ربوبيتك من عرفها بـعقله وأنكرها من أنكرها بعقله ، كل ذلك بالإستدلال ، فما ذنبنا في ذلك وقد نزعت منا

عين المشاهدة وجهزتنا بجهاز شأنه الإستدلال وهو يخطيء ويصيب . 7 7 ــأن الآية لا صراحة لها فيما تدل عليه الروايات لإمكان حملها على التمثيل

وأما الروايات فهي إما مرفوعة أو موقوفة ولا حجية فيها. هذه جملة ما أوردوه على دلالة الآية وحجية الروايات ، وقد زيفها المثبتون لنشأة

الذد وهم عامة أهل الحديث وجمع من غيرهم من المفسرين بأجوبة : فالجواب عن الأول ، أن نسيان الموقف وخصوصياته لا يضر بتمام الحجة وإنما المضر نسيان أصل الميثاق وزوال معرفة وحدانية الرب تعالى وهو غير منسي ولا زائل عن النفس ، وذلك يكفي في تمام الحجة ، ألا ترى أنك إذا أردت أن تأخذ ميثاقاً من زيد فدعوته إليك وأدخلته بيتك وأجلسته مجلس الكرامة ثم بشرته وأنذرته ما استطعت ولم تزل به حتى أرضيته فأعطاك العهد وأخذت منه الميئاق ، فهو مأخوذ بميثاقه مادام ذاكراً لأصله وإن نسي حضوره عندك ودخوله بيتك وجميع ما جرى بينك وبينه وقت أخخذ الميئاق ، غير أصل العهد . والجواب عن الثاني ، أن الإمتناع من تجويز نسيان الجمع الكــير لذلك مـجرد استبعاد من غير دليل على الامتناع، مضافاً إلى أن أصل المعرفة بالربوبية مذكور غير منسي كما ذ كرنا وهو يكفي في تمام الحجة، ، وأما حديث التناسخية فليس الدليل على امتناع التناسخ منحصراً في استحالة نسيان الجماعة الكثيرة ما مضى عليهم في الخلق الأول ، حتى لو لم يستحل ذلك صح القول بالتناسخ ، بل لإبطال القول بـه دليل آخر كما يعلم بالرجوع إلى دحله ، وبالجملة لا دليل على استحالة نسيان بعض

العوالم في بعض آخر . والجواب عن الثالث ، أن الآية غير ساكتة عن إخراج ولد آدم لصلبه من صلبه فإن قوله تعالى : وإذ أخلذ ربك من بني آدم ، كاف وحده في الدلالة عليه فإن فرض بني

آدم فرض إخراجهم من صلب آدم من غير حاجة إلى مؤونة زائدة ، ثم إخراج ذريتهم من ظهورهم بإخراج أولاد الأولاد من صلب الأورلاد أخرج أولاد آدم لصلبه من صلبه ثم أولادهم من أصلابهـم ثـلـا
 الدنيوية التي هي نشأة التوالد والتناسل . وقد أجاب الرازي عنه في تفسيره بأن الدلالة على إخراج أولاده لصلبه من صلبه من ناحبة الخبر ،كما أن الدلالة على إخراج أولاد أولاده من أصلاب آلابيائهم من ناحبة الآية ، فبمجموع الآية والخبر تتم الدلالة على المجموع ، وهو كما ترى .

 الكتاب أو مخالفنه . وأما عدم شمول الآية لأولاد آدم من صلبه لعدم وجـي




 ولم أكن إلا ذرياً ونابعأ لا متبوعاً .
والجواب عن الرابع ، يظهر من الجواب عن سابقه ، قد دلت الآية والرواية على أن الله فصل هناك بـ بن الآباء والأبناء ثم ردهم إلى حالى حال الجم والجواب عن الخامس ، أنه خلاف ظاهر بعض الروايات وخلاف صري
 عنه من الجواب عن الإشكال الأولن
والجواب عن السادس ، أن استقرار الظهور في الكلام كـاف في حـجينه ، ولا

يتوقف ذلك على صفة الصراحة ، وإمكان الحمل على التمثيل لا يوجب الحـمل عليه ما لم يتحقق هناك مانع عن حمله على ظاهره ، وقد تبين أن لا مانع من ذلك . وإما أن الروايات ضعيفة لا معول عليها فليس كذلك ، فإن فيها ما هو الصحيح وفيها ما يوثق بصدوره كما سبجيء إن شاء اله تعالى ، في البحث الروائي التالي هذا ملخص ما جرى بينهم من البحث فيما استفيد من الآية من حديث عالم الذر إثباتاً ونفياً ، واعتراضاً وجواباً . واستيفاء التدبر في الآية والروايات ، والتأمل فـيما يرومه المثبتون بإثباتهم ويدفعه المنكرون بإنكارهم ، يوجب توجيه البحث إلى جهة أخرى غير ما تشاجر فيه الفريقان بإثباتهم ونفيهم .
فالذي فهمه المثبتون من الرواية ثم حملوه على الآية وانتهضوا لإئباته محصله : أن اله سبحانه بعد ما خلق آدم إنساناً تاماً سوياً أخرج نطفه التي تكونت في صلبه ثم صارت هي بعينها أولاده الصلبيين إلى الخارج من صلبه ، ثم أخرج من هذه النطف نطفها التي ستتكون أولاداً له صلبيين ففصل بين أجزائها والأجـزاء الأصـلية التـي اشتقت منها ، ثم من أجزاء هذه النطف أجزاء أخرى هي نطفها ثم من أجزاء الأجزاء أجزاءها ، ولم يزل حتى أتى آخر جزء مشتق من الأجزاء المـتعاقبة فـي التـجزي . وبعبارة أخرى : أخرج نطفة آدم التي هي مادة البشر ووزعها بفصل بعض أجزائه من بعض إلى ما لا يحصى من عدد بني آدم بحذاء كل فرد ما هو نصيبه من أجزاء نطفة آدم ، وهي ذرات منبثة غير محصورة ، ثم جعل الله سبحانه هذه الذرات المنبثة عند ذلك أو كان قد جعلها قبل ذلك كل ذرة منها إنساناً تاماً في إنسانيته هو بعينه الإنسان الدنيوي الذي هو جزء المقدم له ، فالجزء الذي لزيد هناك هو زيد هذا بعينه والذي لعمرو هو عمرو هذا بعينه ، فجعلهم ذوي حياة وعقل و جعل لهم ما يسمعون به وما يتكلمون به وما يضمرون به معاني فيظهرونها أو يكتمونها ، وعند ذلك عرفهم نفسه فخاطبهم فأجابوه وأعطوه الإقرار بالربوبية ، إما بموافقة ما في ضـميرهم لمـا فـي لسانهم أو بمخالفة ذلك .

ثم إن الله سبحانه رددمم بعد أخذ الميثاق إلى مـواطـنهم مـن الأصــلاب حـتى اجتمعوا في صلب آدم وهي على حباتها ومعرفتها بالربوبية وإن نسوا ما ما ما وراء ذلك الك الك


 محتاجة إلى من يملكهم ويدبر أمرهم .

 وهو الجزء الذري الذي انتقل من صلب آدم من طريق نطفته إلى ابنه ثم إلى ابن ابنه


 الإنسان بنفسه التي هي أمر وراء المادة حادث بحدوث هذا ولا البدن الدنيوي ، وقد

تقدم شطر من البحث فيها . على أنه قد ثبت بالبحث القطعي أن هذه العلوم التصديقية البد يهية والنظرية ،

 الدنيوي المادي ، فهو حال العلوم الحصولية التي منها التصديق بأن له رباً هو القائم برفع حاجته. على أن هذه الحجة إن كانت متوقفة في تمامها على العقل والمعرفة معأ فالعقل مسلوب عن الذرة حين أرجعت إلى موطنها الصلبي حتى تظهر ثانياً في الدنيا ، وإن
 بين ولادته وبلوغه أعني أيام الطفولية ، ويختل بذلك أمر الحجة على الإنسان وإن

كانت غير متوقفة عليه ، بل يكفي في تمامها مجرد حصول المعرفة ، فأي حاجة إلى الإشهاد وأخذ الميثاق ، وظاهر الآية أن الإشهاد وأخذ الميثاق إنما هما لأجل إتمام
 به المنكرون .
وبتقرير آخر إن كانت الحجة إنما تتم بمجموع الإشهاد والتعريف وأخذ الميثاق سفطت بنسبان البعض وقد نسي الإشهاد والتكلبم وأخذ الميثاق ، وإن كان الإثشاد
 تمام الحجة ، تمت الحجة على كل إنسان حتى الجنين والطفل والمعتوه والجاهل ، ولما ولا يساعد عليه عقل ولا نقل ، وإن كانت المعرفة في تمام الحجة بها متوقفة على


 الحوادث المتكررة من الخير والشر ، وحصول الملكة المميزة بينهما من التجارب
 الضعف لا يعبأ به ، كذلك المعرفة لها أسباب إعدادية تهئ الإنسان إلى التلبس الـي بها وليست تحصل قبل ذلك ، وإذا كانت تحصل في ظرفنا هذا بأسبابها المـعدة لهـا
 والحجة تامة دونه وماذا يغني ذلك .

 الظرف الذي يعيش فيه عيشة اجتماعية فتتكرر علبه حوادث الخير والشر وتهـيج عواطفه وإحساساته الباطنية نحو جلب النفع ودفع الضرر فتتعاقب عليه الأعمال عن

علم وإرادة فيخطئ ويصيب ، حتى يتدرب في تمييز الصواب من الخطأ والخير من الشُ والنفع من الضر .
والظرف الذي يثبتونه أعني ما يصفونه من عالم الذر ليس بموطن العقل العملي
 يظهر مما يصفونه تعويلاً على ما في ظواهر الروايات أن أن الله دعاهم هنا وناك إلى إلى التوحيد
 الأنبياء والأوصياء فصدقهم بعض وكذبهم آخرون ، ولا يجري ما هاهنا إلا إلا على ما ما




 الكون الذري من غير فرق فارق البتة .
 وجود ذري يقع فيه الإشهاد ويوجد فيه الميياف حتى تثبت بذلك المعرفة بالربوبية ،


 إحضار الوجود الذري ، فلكل من ذريتهما أيضاً خلقة تامة في ظرفه الخاص به ، ، فلم لم يؤخر إثبات المعرفة فيهم ولهم إلى تمام خلقتهم بالولادة حتى تـتم عـند ذلك الحجة ، وأي حاجة إلى التقديم .
فهذه جهات من الإشكال في تحقق الوجود الذري للإنسان على ما فهموه مـن الروايات لا طريق إلى حلها بالأبحاث العلمبة ، ولا حمل الآية علبه معها حتى بناء

على عادة القوم في تحميل المعنى على الآية إذا دلت علبه الرواية وإن لم يساعد عليه لفظ الآية ، لأن الرواية القطعية الصدور كالآية مصونة عن أن تنطف بالمحال . وأما الحشوية وبعض المحدثين ممن يبطل حجة العقل الضرورية فبال الروايـة

 الإنساذ في هذه الحياة الدنيا ، وهو أن اله سبحانه أخرج كلا ملا من آحاد الإنسان من الأصلاب والأرحام إلى مرحلة الإنفصال والتفرق وركب فيهم ما يعرفون به ربوبيته
 ألست بربكم ، وكأنهم لما سمعوا هذا الخطاب من لسان الحا الحال فالوا : بلى أنت ربنا شهدنا بذلك ، وإنما فعل الله ذلك لتتم عليهم حجتة بالمعرفة وتنمطع حجتهم عليه بعدم المعرفة ، وهذا ميثاق مأخوذ منهم طول الدنيا جار ما جرى الدهر والإنسـان

يجري معه .
والآية بسياقها لا تساعد عليه ، فإنه تعالى افتتح الآية بقوله : وإذ أخذ ربك الآية ،


 مستقبل لتحقت وقوعه . وقوله : وإذ أخذ ربك خططاب للنبي ( ص ) أوله ولغيره كما يدل عليه فوله : أن تقولوا يوم القيامة الآية ، إن كان الخطاب مـتوجهاً إليـنا مـعاشر السـام المعين للآيـات المخاطبين بها والخطاب خطاب دنيوي لنا معاشر أهل الدنيا ، والظرف الذي ينكي عليه هو زمن حباتنا في الدنبا أو زمن حياة النوع الإنساني فيها وعمره الذي هو هو طول إقامته الأرض ، والقصة التي يذكرها في الآية ظرفها عين ظرف ونـ وجود النوع في الدنيا


الخطاب ، ولا عناية أخرى في المقام تصحح هذا التعبير من قببل تـحقق الوقـوع ونحوه وهو ظاهر . فقوله : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهو مروهم ذريتهم ، في عين
 وبث الكثير من القلبل ، كـما هـو المشـهود فـي نــحو تكـون الآحـاد مـن الإنسـان وحفظهم وجود النوع بوجود البعض من البعض على التعاقب ، بدل على أن للقصة وهي تنطبن على الحال المشُهود نوعأ من التقدم على هـذا المشـهود مـن جـريان الخلقة وسبرها
وقد تقدمت استحالة ما افترضوا لهذا التقدم من تقدم هذه الخلقة بنحو تـنـد التدماً

 بعينه بحباته وعفله وسمعه وبصره وضميره وظهره وبطنه ويكسبه وجوده التي التي هي له قبل أن يسير مسيره الطببعي فيشهـده نفسه ويأنخذ منه الميثاق ، ، ثم ينزعه مـنها ويردها إلى مكانها الصلبي ، حتى يسير سيره الطبيعي وينتهي إلى موطنها الذي لها من الدنيا ، فقدتقدم بطلان ذلك وأن الآية أجنببة عنه .
 الدنيوية مرتين في الدنبا واحدة بعد أخرى ، المستلزم لكون الشئ غير الير نفسه بتعدد شخصبته ، فهو الأصل الذي تنتهي إليه جميع المشكلات السابفة وأما وجود الإنسان أو غيره في امتداد مسيره إلى الله ورجوعه إليه في عـئوالم مختلفة النظام متفاونة الحكم فلبس بمحال ، وهو مما يثبته القرآن الكريم ولو كري ذلك الكافرون الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنبا نموت ونحيا ونيا ومايهلكنا إلا الدهر فند أثبت الل الحباة الآخرة للإنسان وغيره يوم البعث وفيه هذا الإنسان بعينه ، وفد وصفه بنظام وأحكام غير هذه النشأة الدنيوية نظاماً وأحكـاماً . وفـد أثـبت حـباة برزخبة لهذا الإنسان بعينه وهي غير الحياة الدنيوية نظاماً وحكماً . وأثبت بقوله : وإن

من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بعدر معلوم ـ المجر - ا
 فللعالم الإنساني على سـعته سـابق وجـود عـنده تـعالى فـي خـزائنـه ، أنـزله إلى هذه النشأة .
وأثبت بقوله : إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذي بيده
 يشابههما من الآيات أن هذا الوجود التدريجي الذي للأشياء ومنها الإنسان هو أمر

 إلى الفعل تدريجاً ومن العدم إلى الوجود شيئاً فشيئاً ، ويظهر نـاقصاً ـــم لا يـزال يتكامل حتى يفنى ويرجع إلى ربه .
ووجه إلى الله سبحانه وهي بحسب هذا الو بير الوجه أمور تدريجية وكل ما لها فهو لها في أول وجودها من غير أن تحتمل قوة تسوقها إلى الفعل .

 بعض الشرح ، وسيجئ إن شاء اللّ استبفاء الكلام في شرحه و الميا وممتضى هذه الآيات أن للعالم الإنساني على ما له من السعة وجوداً جمميعاً عند الله سبحانه ، وهو الذي يلي جهته تعالى ويفيضه على أفراده لا يغبب فيها بعضهم عن بعض ولا يغيبون فيه عن ربهم ولا هو يغبب عنهم ، وكبف يغيب فعل عن فاعله

 ويشير إليه بقوله : كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحبم ثم لترونها عين اليقين •

وأما هذا الوجه الدنبوي الذي نشاهده نحن من العالم الإنساني ، وهو الذي يفرف بين الآحاد ويشتت الأحوال والأعمال بتوزيعها على فطعات الزمان وتطبيقها على مر
 واللذائذ الحسية ، فهو متفرع على الوجه السابق متأخر عنه ـ وموقع تلك النشأة وهذ النشأة في تفرعها عليها موقعاً كن ويكون في قوله تعالى : أن نقول له كن فـيكون .
يس -

ويتبين بذلك أن هذه النشاة الإنسانية الدنيوية مسبوقة بنشأة أخرى إنسانبة هي هي بعينها غير أن الآحاد موجودون فيها غير محجوبين عن ربهم يشـاهدون فـيها وحدانيته نعالى في الربوبية بمشاهده أنفسهم ، لا من طريق الإستدلال الال بل لأنهم لا ينمطعون عنه ولا يفقدونه ويعترفون به وبكل حت مـن فـبله . وأمـا قـذارة الشـرك وألواث المعاصي فهو من أحكام هذه النشأة الدنيوية دون تلك النشأة التي ليس فيها إلا فعله تعالى القائم به ، فافهم ذلك .
وأنت إذا تدبرت هذه الآيات ثم راجعت قوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، الآية ، وأجدت الندبر فيها وجدتها تشير إلى تفصيل أمر تشير
 النوع وميز بينهم وأشهدمم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فـلـي ا

 والنشأة السابقة التي تثبنه لا تفارق هذه النشأة الإنسانبة الدنيوية زماناً ، بل هي معـيا محبطة بها لكنها سابقة علبها السبق الذي في قوله تعالى كن فيكون ، ولا يرد علبه شيٌ من المحاذير المذكورة.
 الإنساني في هذه النشأ الدنيوية من مخالفته لقوله : وإذ أخذ ربك ، نم التجوز في

الإشهاد بإرادة التعريف منه وفي الخطاب بقوله : ألست بربكم بإرادة دلالة الحال ، وكذا في قوله : قالوا بلى ، وقوله : شهدنا ، بل الظرف ظرف سابق على الدنيا وهو غيرها ، والاءشهاد على حقيقته والخطاب على حقيقته . ولا يرد عليه أنه من قبيل تحميل الآية معنى لا تدل علبه ، فإن الآية لا تأبى عنه وسائر الآيات تشبر إليه بضم بعضها إلى بعض . وأما الروايات فسيأتي أن بعضها يدل على أصـل تـحقق هـذه النشأة الإنسـانية كالآية ، وبعضها يذكر أن الله كشف لآدم طِّفِّ عن هذه النشأة الإنسانية وأراه هذا العالم الذي هو ملكوت العالم الإنساني وما وقع فيه من الإشهاد وأخذ الميثاق ، كما أرى إبراهيم
رجعنا إلى الآية ، قوله : وإذ أخذ ربك ، أي واذكر لأهل الكتاب في تتميم البيان

 لهم موطناً قبل الدنيا أخذذ فيه ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فما من أحــد منهم إلا استقل من غيره وتميز منه فاجتمعوا هـناك جـميعاً وهـم فـرادى فأراهـم ذواتهم المتعلقة بربهم وأشهدهم على أنفسهم فلم يحتجبوا عنه وعاينوا أنه ربهم ، كما أن كل شئ بفطرته يجد ربه من نفسه من غير أن يحتجب عنه ، وهو ظاهر الآيات القرآنية كقوله: وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم . اسراه ـ \&\&. ألست بربكم ، وهو خطاب حقيقي لهم لا بيان حال ، وتكليم إلّهي لهم فـإنهم يفهمون مما يشاهدون أن الله سبحانه يريد به منهم الإعتراف وإعطاء الموثق ، ولا نعني بالكالام إلا ما يلقى للدلالة به على معنى مراد ، وكذا الكالام في قـوله : قـالوا بلى شهدنا .
وقوله : أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، الخطاب للمخاطبين بقوله ألست بربكم القائلين بلى شهدنا ، فهم هـناك يـعاينون الإشـهاد والتكـليم مـن اللد

 والحجب عادوا إلى مشاهدتهم ومعاينتهم ، وذكروا ما جرى بينهم وبين ربها مر م الما ويحتمل أن يكون الخطاب راجعاً إلينا معاشر المخاطبين بالآيات أي إنما فعلنا
 قراءة أن يقولوا بلفظ الغيبة .

 إن ترك الجمبع فلم يفع إشهاد ولا أخذ ميثاق من أحد أحد منهم .

 النشأة ، فلو فرض هناك علم منهم كان ذلك إشهاذاً وأخذ ميثاف ، وأما هذه النـيأة فالعلم فيها من وراء الحجاب وهو المعرفة من طريق الإستدلال ، فلو لم يفع هناك


 لهم أن يقولوا إنما أشرك آباونا من قبل وكنا ذريـة مـن بـعدهم أفتهلكنا بـــا فـا فـعل المبطلون .
قوله تعالى : وكذلك نفصل الآبات ولعلهم يرجعون ، تفصيل الآيات تفريق بعضها وتمييزه من بعض ليتببن بذلك مدلول كل منها ولا تختلط وجوه دلالتها ، وقوله : ولعلهم يرجعون ، عطف على مقدر والتقدير لغايات عالبة كذا وكذا ولعلهم يرجعون من الباطل إلى الحت . ( ثم أورد صاحب الميزان \$1 رواية ابن الكوا المتقدمة ، وقال ) :

أقول والرواية كما تقدم وبعض ما يأتي من الروايات يذكر مطلق أخذ الميثاق من بني آدم من غير ذكر إخرا واجهم من صلب آدم

 وفي الرواية دلالة ظاهرة على أن هذا التكليم كان تكليماً حقيقياً لا مجرد دلالة
 على النبوة وغير ذلك . وفي كل ذلك تأيبد لما فدمناه .

 أخذ الميثاق هكذا وفبض يده .
أقول : وظاهر الرواية أنها تفسر الأخذ في الآية بمعنى الإحاطة والملك .




المتقدمة ) .
أقول : والرواية ترد على منكري دلالة الآية على أخذ الميثاق في الذر تفسيرهم
 على ربوبيته ، والرواية صحبحة ومثلها في الصراحة والصحة ما ما سبأتي مـن روايـة زرارة وغيره . وفي الكافي عن علي بن إبراهيم، ع عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة : أن

 قبض قبضه من تراب التربة التي خلق منها آدم فصب عليها الماء العذب الفـي الفرات ، ، ثم

تركها أربعين صباحاً ، ثم صب عليها الماء المالح الأجاج ، فتركها أربعين صباحاً ، فلما اختمرت الطبنة أخذها فعركها عركاً شديداً ، فخرجوا اكالذر من يمبنه وشماله ،
 وسلاماً ، وأبي أصحاب الشمال أن يدخلوها انـا أقول وفي هذا المعنى روايات أخر ، وكأن الأمر بدخول النار كنابة عن الدخول حظيرة العبودية والإنقياد للطاعة .




 من خلقهم ليقولن الله ، ثم دعوهم إلى الإقرار فأقرمبعضهم وأنكر بعض ، ثم دير دعوهم

 أقول : والرواية وإن لم تكن مما وردت في تـنسير آيـة الذر غـير أنـا أوردنــا

 عين العالم الدنيوي ويوجه غيره ، وله أحكام غير أحكام الدنيا وريا بوجه وعينها بوجه ، فينطبق على ما وصفناه في البيان المتقدم .

 في الميثاق .
أقول وما زاده العياشي من كلام الراوي ، وليس المراد بقوله جعل فـيهم مـا إذا

سألهم أجابوه دلالة حالهم على ذلك، بل لما فهم الراوي من الجواب ما هو من نوع الجوابات الدنيوية استبعد صدوره عن الذر ، فسأل عن ذلك فأجابه هناك بحيث إذا نزلوا في الدنياكان ذلك منهم جواباً دنيوياً باللسان والكاملام اللفظي
 وفي تفسير العياشي أيضاً عن أبي بصير عن أبي عبداله طلِّ女 : في قول الله : ألست بربكم ، قالوا بألسنتهم ؟ قال نعم وقالوا بقلوبهم ، فقلت وأين كانوا يومئذ ؟ قال صنع

منهم ما اكتفى به ..
أقول جوابه مِّهِّ إنهم قالوا بلى بألسنتهم وقلوبهم مبني على كون وجودهم يومئذ بحيث لو انتقلوا إلى الدنياكان ذلك جواباً بلسان على النحو المعهود في الدنيا ، لكن اللسان والقلب هنالك واحد ، ولذلك قال إلبه القلب . ثم لما كان في ذهن الراوي أنه أمر واقع في الدنيا ونشأة الطبيعة وقـد ورد في بعض الروايات التي تذكر قصة إخراج الذرية من ظهر آدم تعيين المكان له وقد روى بعضها هذا الراوي أعني أبا بصير ، سأله طلّهِ عن مكانهم بقوله وأين كانوا
 سبحانه خلقهم خلقاً يصح معه السؤال والجواب ، وكل ذلك يؤيد ما قـدمناه فـي وصف هذا العالم . والرواية كغيرها مع ذلك كالصريح في أن التكليم والتكلم في الآية على الحقيقه دون المجاز ، بل هي صريحة فيه . وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد والحكبم الترمذي في نـوادر الأصـول ، وأبوالشيخ في العظمة، وابن مردويه ، عن أبي إمامة أن رسول الله ( ص ) قال : خلت الله الخلت وقضى القضية ، وأخذ ميياق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه ، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى ، وكلتا يدي الرحـمن يـمين ، فـقال : يــا أصحاب اليمين ، فاستجابوا له فقالوا لبيك ربنا وسعديك ، قال ألست بربكم فالوا :

بلى . فال يا أصحاب النممال ، فاستجابوا له فقالوا لبيك ربنا وسعديك ، قال ألست بربكم قالوا بلى . فخلط بعضهم ببعض فقال قائل منهم : رب لم خلطت بيننا ، فال
 غافلين ، ثم ردهم في صلب آدم ، فأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها ولها .
 الخطاب : إذاً نجتهد .

 بالمعنى الذي فهمه جمهور المثبنبين ، وقد تقدم .

 من أهل النار عمل الشر لا محالة ، والدعوة إلى الجنة وعمل الخير لأل عالد عمل الخير يعين منزله في الجنة وإن عمل الشر يعين منزله في النار لا محالة ، كما فال نعالى :
 الدعوة إلى استباق الخيرات ، ولا منافاة بين تعين السعادة والشفاوة بالنظر إلى العلل

 استبفاء هذا البحث في موارد من هذا الكتاب ، وآخرها في تفسير قوله تعالى :كما
 المتقدمة من أخبار مذا الباب بوجه و فريها .

 آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه ، وكتب أجله ورزقه ومصيبنه ، نم أخرج ولده من ظهر الاني ، كهيئة

الذر ، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم ، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم .






 فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال ادخلوا النار ولا أبالي ، فذلك قوله الـلـ أصحاب
 فأعطاه طائفة طائعين ، وطائفة كارهين على وجه التقيه فقال هو والملانيكه : شهدنا


 أجمعين ، يعني يوم أخذ الميثاق . أقول : وقد روى حديث الذر كما في الروايه موقوفة ومـوصولة عـن عــدة مـن

 وعبدالرحمان بن قتادة و أبي الدرداء وأنس ومعاوية وأبي موسى الأشي أنـي

 ومن طرق أهل السنة أيضاً عن عليبن الحسين العـن ومحمد بـن عـلي وجـعفر بـن

محمد بطرق كثيرة ، فلبس من البعيد أن يدعي تواتره المعنوي. واعلم أن الروايات في الذر كثيره جداً ، وقد تركنا إيراد أكثرها لوفاء ما أورديا
 سنوردها في محلها إن شاء الله نعالى ـ انتهى . عوالم وجـود الإنسان
تحصل من بحث صاحب الميزان أن أنه جعل الأقوال في عالم الذر ثلاثة :

 تعالى ـ وهو قول عدد من المتأثرين بالفلسفة اليونانية من القدماء ، وبالثقافة الغربية من المتأخرين
الثاني : أن عالم الذر بمعنى أن اله تعالى استخرج نطف أبناء آدم مِّهِ من ظهره ، ثم من ظهور أبنائه إلى آخر أب ، ثم كونهم بشكـلُ مـعين وأشـهدهم فأقروا ، ثـم أعادهم إلى حالتهم الأولى في ظهر آدم السنة والشبعة .
 صاحب الميزان :"أطال في الكلام حوله واختصر في الإستدلال علبه . ولكن يرد عليه إشكالات متعددة ، أممها :

 خلق الناس وأخذ الميثاق منهم ؟
 وطريقنا إلى معرفة عوالم خلق اله وأفعاله سبحانه ونعالى ، محصور بما أخبرنا به
'الصقائد الإسلاميزع
النبي وآله صلى الله عليهم ، وما دل العقل عليه بدلالة قطعبة ، لا ظنية أو احتمالية . ثالثأ ، أن عوالم وجود النبي وآله
 فعل بعضهم ، كما لا يمكن دمجها في عالم واحد كعالم الم الملكوت الم أو أو الخزائن كما



نور عظمته ، وهو نور نبينا وآله صلى الله عليه وعليهم م
 عالم الذر الذي أخذ فيه الميثاق على الناس ، وتدل الأحادي الاديث على ألنه النه نفس عالم الأظلة أو مرتبط به بنحو من الإرتباط .
عالم الطينة التي خلق منها الناس الا
وذكرت أحاديث أخرى أن خلق الأرواح تم قبل خلق الأجساد .. الخ .



 نفس عالم الملكوت ولا الخزائن . وقد تقدم عدد من روايات العوالم الأربعة الأولى ، ونورد فيما يلي عدداً آخر ، وبعضها نص على أن عالم الذر هو عالم الأظلة .

من روايات عالم الأشباح ( ظلال النور )
_الأصول الستة عشر ص 10 عباد عن عمرو ، عن أبي حمزة قال : سمعت علي بن الحسين

خلق محمداً وعلياً وأحد عشُ من ولده من نور عظمته ، فأقامهم أشباحاً في ضياء

. اله
ـ ورواه الكليني في الكافي ج اص •هr ، عن محمد بن يحيى ، عن مـحمد بـن

 _الكافي ج اص





 انتهى . ورواه البحراني في حلية الأبرار ج اص 19 والص 19 _ r-A علل الشرائع ج اصـ
 حدثنا عيسى بن مهران قال : حدئنا منذر الشراك قال : حدئنا إسماعيل بن علية قال :

 والحسين قبل أن بخلق الدنيا بسبعة آلاف عام ـ قلت فأين كنتم يا رسول اله اله قدام العرش نسبح الله تعالى ونحمده ونقدسه ونمجده ـ ـ قلت : على أي مثال
 صلب آدم ، ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ، ولا يصيبنا نجس الشرك

العقائد الإسلاميةج $\qquad$

ولا سفاح الكفر ، يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون ، فلما صـيرنا إلى صـلب عـبـد الهطلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في أبي



 في ولد الحسين ، فهو ينتقل في الأئمة من ولده إلى يوم القيامة . ـ شرح الأخبار ج صفوان الجمال قال : دخلت على أبي عبداله جعفر بن محمد طِّهِّ وهو يقرأ هذه
 يا صفوان إن الله تعالى ألهم آدم


 الي بحت هؤلاء لعفوت له هـ



 وهذا محمد ، وأنا الأعلى وهذا علي ، علي ، وأنا الفاطر وهذه فاطمة ، وأنا المحسن وهذا ، الْا الحسن ، وأنا الإحسان وهذا الحسين الاعلي وهذ - شرح الأخبار ج r ص عن عبدالقادر بن أبي صالح ، عن هبة الله بن موسى ، عن هناد بن إبراهبم ، عن


 خمسة أشباح .... . الحديث . - شرح الأخبار ج r ص .



 هيئتي وعلى صورتي ؟ فال : هؤلاء خمسة من ولدك ، لولاه ولاهم ما خلقتك ولا ولا خلا خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا الا السماء ولا الأرض ولا ولا الملائكة ولا الإنس
 وأنا الأعلى وهذا علي ، وأنا الفاطر وهذه فاطمة ، وأنا الإحسان وهذا انـي الحسن ، وأنا المحسن وهذا الحسبن ....
_تحف المقول ص ז7
. .... إن اله تعالى قال لي : يا محمد اشتققت لك إسماً من أسمائي فأنا المحمود وأنت
 والحسن والحسين پريَّ فكلهم أشباح نور من نوره نعالى جل اسمه . V. كنغاية الأثر صـ

قال هارون : حدثنا حبدر بن محمد بن نعيم السمرقندي ، فال حدئني أبوالنصر محمد بن مسعود العباشي ، عن يوسف بن المشُحت البصري ، قال حدثنا إسحق بن

الحارث ، قال حدثنا محمد بن البشار ، عن محمد بن جعفر فال حدثنا شعبة ، عن

 أبوذر فانكب عليهها وقبل أيديهما ، ثم رجع فقعد معنا ، فقلنا له سراً : رأيت رجلاً


 علي واله لو أن رجلاً صلى وصام حتى يصير كالشن البالي إذاً ما منعه صلاته وصني
 أحبكم وتمسك بكم فقد تمسك بالعروة الوثقى ـ قال : ثم قام أبوذر وخرج ـ و وتقدمنا
 قال : صدق أبوذر ، صدق والله ، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي



 لما عـرج بي إلى السـماء وبـلغت سـدرة المـنتهى ودعـني جـبـي حبيبي جبرئيل أفي هذا المقام تفارقني ؟ فقال : با محمد إني لا أجوز هذا الموضع فتحترق أجنحتي .
 اطاعة فاخترتك منها فجعلتك نبياً ، ثم اطلعت ثانياً فاخترت مـنـها عـلياً فجعلته وصيك ووارث علمك والامام بعدك ، وأخرج من أصلابكما الذرية الطاهرة والألأمدة الانيا المعصومين خزان علمي ، فلولاكم ما خلقت الدنيا ولا الآخرة ولا الجنة ولا النار . يا

محمد أتحب أن تراهم قلت : نعم يا رب . فنوديت : يا محمد إرفع رأسك ، فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي والحسن والحـي




 أن قوماً يسمعون مني هذا ثم يرجعون على أعقابهم بعد إذ هداهم النـ الهـ اله ، ويؤذوني فيهم ، لا أنالهم الش شفاعتي
-بصائر الدرجات ص أحمد بن محمد ويعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عـن أبـي
 مئّل لي أمتي في الطين وعلمني أسماءهم كلها ، كما علم آدم الأسماء كلها ، فمر بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلي وشبعته ، إن ربي وعدني في شبعة علي خصلة و الـي


ولاكبيرة ، ولهم تبدل السيئات حسنات .
 لرسول الله لَ كنت أول من أقر بربي وأول من أجاب، حيث أخذ الله ميئاق النبيين وأشهدهم على




المقائد الإسلاميةج
عليَّ عند الميثاق ، وكان أول من آمـن وصـدقني عـلي ، وكـان أول مـن آمـن بـي وصدقني حيث بعثت فهو الصديق الأكبر . حدثنا العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي أبي الجارود ، عن أبي




 الظلماء ، أو كالقابض على جمر الغضا . أولئك مصابيح الدجى ، الدئى ينجيهم الله من كل
 الاشباح ، لكن يصح حملها عليه بالقرائن .

من روايات عالم الأظلة
_الإعتقادات للصدوق ص
وقال النبي




ص


 بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ، ويقتل مانع الزكاة ، ويورث الألخ الز أخاه في الأظلة .
v
الباب الأول -النطر:

ـ الكافي ج اص



 الأشياء ، فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم ، ثم أنهى علم ذلك إلـي إلينا .


الأسماء كلها
_الكافي ع اص
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن


 بعئهم في الظلال . فقلت : وأي شئ الظلال ؟ و قال : ألم تر إلى ظلك في الشّ الشمس شئ ولبس بشئ ، ثم بعث اله فيهم النبيين يدعونهم إلى الإقرار باله وهو قـوله : ولئـئ سألتهم من خلقهم ليقولون الله . ثم دعاهم إلا الإقرار بالنبيين ، فأقر بعضهم وأنكـر


 بن إسماعبل ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي وعقبة ، جميعأ عن
 ص •^، وفبه ( كان النكذبب ثمت ) .
_الكافي ج
حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن حثص المؤذن ، عن أبي

 والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها ، فكانوا يضعونها في مساجلد بيا بيوتهم ، فإذا فرغوا

من الصلاة نظروا فيها .
قال : وحدثني الحسن بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي ، عن
 قال : خرجت هذه الرسالة من أبي عبد الله عِّ

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد ، فاسألوا ربكم العافية ، وعليكم بـالدعة والوقـار والسكـينة ، وعـليكم



أمر آخرتكم ويأجركم عليه .. وعليكم بالدعاء ، فإن المسلمين لم يدركوا نجاح الئ الحوائج عند ربهم بأفضل من الدعاء والرغبة إليه . .. فاتقوا الله أيتها العصابة الناجية أن أتم اللد لكم ما أعطاكم ، فإنه لا يتم الأمر حتى يدخل عليكم مثل الذي دخل على الصالحين قبلكم ....


 فيه بهوى لا رأي ولا مقائيس ، أغناهم اللـ عن ذلك بما آتاهم من علمه وخصهم به

ووضعه عندهم ، كرامة من اللّ أكرمهم بها ، وهم أهل الذكر الذين أمر الله هذه الأمة
 أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله بإذنه ، وإلى جممبع سبل الحـ الحى ، وهم الذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم الله به وجعله
 فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أمل الذكر والذين آتاهم الله علم الـــرآن ووضـعـ عندهم وأمر بسؤالهم ، وأولئك الذين بأخذون بألأهوائهم وآرائهم ومقائيسهم حتى دخلهم الشيطان ....
_الأصول الستة عشر ص ז7


 لأسقينا أظلتهم الماء العذب الفرات الاص _ت تفسير التعي ج r أخبرنا أحمد بن إدريس قال : حدثنا أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،





- بصائر الدرجات ص Vr



لنبي في الأظلة حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بـبتي ، ومـثلوا له ، فأتروا بطاعتهم وولايتهم

- تفسير العياشي ج ج ص


 ماكانوا ليُمْنوا بما كذبوا به من فبل .
- تفسير فرات الكوفي ص IEV فرات قال : حدثني عثمان بن محمد معنعناً : عن أبي خديجة قال قال محمد بن

 ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلى . محمد نبيكم ، علي أمير المؤمنين ولبكم . ـالإيضاح لابن شاذان ص 1 الا مرطّ . . . فوالش ما الحق إلا واضح بين منير ، وما الباطل إلا مظلم كدر ، وقد عرفتم
 جل ذكره لنا ذلك بقوله : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا . ـ شرح الأساء الحسنى ج اص 177 قد عرف النور بأنه الظاهر بذاته المظهر لغيره وهو القدر المشــترك بـبن جـمبع
 حقيقة الوجود ، إذ كما أنها الموجودة بذاتها وبها وبا توجد المهيات المعدومة بذواتها

بل لا موجودة ولا معدومة ، كذلك تلك الحقيقة ظاهرة بذاتها مـظهرة لغـيرها مـن الأعيان ، والمهيات المظلمة بذواتها بل لا مظلمة ولا نورية ، فمراتب الوجود مـن الحقايق والرقايق والأرواح والأشباح والأشعة والأظلة كلها أنوار لتحقق هذا المعنى فيها ، حتى في الأشباح المادية وأظالل الأظلال . انتهى . ـ ويدل النص التالي على أن حديث عالم الظلال كان معروفاً في حياة النبي
 الأحاديث فيها ذكر فضل بني هاشم وبني عبد المطلب وفضل علي وفاطمة والأئمة الإثني عشر الموعودين في هذه الأمة ! وقد عتموا عليها ما استطاعوا ! وما رووه منها من فضائل النبي

أهل البيت طِّ
 عن ابن عباس قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : فداك أبي وأمي أين كنت وآدم في الجنة ؟ فتبسم حتى بدت نواجذه ثم قال : كنت في صلبه وركب بي السفينة في صلب أبي نوح، وقذف بي في صلب أبي إبراهبم ، لم يلتق أبواي قط على سفاح ، لم بزل الله ينقلني من الأصلاب الحسنة إلى الأرحام الطاهرة مـصفى مهذباً ، لا تتشعب شعبتان إلاكنت في خيرهما ، قد أخذذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهدي ، ونشر في التوراة والاننجبل ذكري ، وبين كل نبي صفتي ، تـــرق الأرض بنوري والغمام لوجهي ، وعلمني كتابه ، ورقى بي في سمائه وشت لي اسـماً مـن أسمائه ، فذو العرش محمود وأنا محمد، ووعدني أن يحبوني بالحوض والكوثر، ، وأن يجعلني أول مشفع ، ثم أخرجني من خبر قرن لأمتي وهم الحمادون ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .

قال ابن عباس : فقال حسان بن ثابت في النبي صلى الله عليه وسلم : من قبلها طبت في الظالا وفي

أنت ولا نـــــطفةٌ ولا عــــلقُ
ألجــمَ أهــل الضــالالة الغـرق
إذا مــضضى عــالم بــدا طـبق

مــطهرٌ تـركب الســنين وقــد
تُـنقل مـن صــلب إلى رحــم

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يرحم الله حساناً ! فقال علي بن أبي طالب

 شعره إلى حد كبير ، ولم يعهد في التاريخ سعر للعباس عم النبي ، كما عهد لعمه أبي


وفيهم من لم أعرفهم ، قال : وردي
وعن خريم بن أوس بن جارية بن لام قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم


عليه وسلم : هات لا يفضض الله فاك ، فأنشأ يقول : قبلها طبت في الظـلال وفي

أنت ولا مــــضغة ولا عــــلق ألجـــم نسـراً وأهــله الغــرق إذا مــضضى عــالم بــدا طـبـق من خندف علياء تحتها النطق رض وضـاءت بــنورك الأفـق النـور ســبل الرشــاد نــخترق
 بـل نـطفة تـركب السـفين وفـد تـنـل مـن صــالب إلى رحـم حـتى احـتوى بـيتك المـهيمن وأنت لمــا ولدت أثـــرقت الأ فـنحن في ذلك الضـياء وفي

- وروى نحوه في مناقب آل ابي طالب ج 1 صV - وفي مناقب آل ابي طالب ج rص

دون البـــرية خــداماً وتحــجابا
جبريل آدم عـند الذنب إذ تـابا
للعاصدين إلى الرحمن مسحرابـا

أشباحكم كن في بدو الظلال له وأنـتـتُ الكــلمات اللاي لتــنها وأنتمُ قبلة الديـن التـي جـعلت وقد روى إخواننا السنة أحاديث كثيرة وصححوا عدداً منها تنص على أن خلى
 مسند أحمد ج عص IYV الكلبي عن عبد الله بن هالا السلمي ، عن عرباض بن سارية قال : قال رسول
 ذلك : دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عبسى بي ، وروْعا أمي التي رأت ، وكذلك أمهات

 يا أيها النبى إنا أرسلنالك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منبراً . هذا حد يث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
 الحاكم وفال ( رواه أحمد بأسانيد ، والبزار ، والطبراني بنحوه ، وقال : سأحدثكم بتأويل ذلك : دعوة إبراهيم دعا وابعث فيهم رسولاً منهم ، وبشارة عيسى بن مريم قوله ومبشراً برسول يأتي من بعدي إسمه أحمد ، ورؤيا أمي التي رأت في منامها أنها وضعت نوراً أضاءت منه قصور الشام . وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان .

وعن ميسرة العجر قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبياً ؟ قال : وآدم بين الروح
والجسد. رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحبح. وعن عبداله بن شقيق عن رجل قال قلت يا رسول اله متى جعلت نبياً ؟ قال :

وآدم بين الروح والجسد ـ رواه أحمد ورجاله رجال رجال الصحين







 الله صلى الله عليه وسلم في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور

الشام
فقال الأعرابي هاه وأدنى منه رأسه وكان في سمعه شئ ، فقال النبي صلى الش








بن سارية ) ( ابن سعد ـعن مطرف بن عبدالله بن الشخير ) ( ابن سعد -عن عبدالش



 وروى إخواننا كذلك أحاديث متعددة عن اختبار اله تعالى لبني هاشم تؤيد هذه الأحاديث ، وليس هذا مقام الكلام فيها .

من روايات عالم طينة الخلق






 علي من الخمس ! فجئت لأخبر النبى صلى الله عليه وسلم .



 ذرية بعضها من بعض واله سمبع علبم ـ يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر مير من الجارية

التي أخذ ، وأنه وليكم بعدي !
فقلت : يا رسول الله بالصحبة إلا بسطت يدك فبايعتني على الإسلام جديداً ! فال فما فارقته حتى با يعته على الإسلام ـ رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه جماع باعة لم أعرفهم وحسين الأشفر ضعفه الجمهور ، ووثقه ابن حبان . _ مجمع الزوائد ج 0 ص r-
وعن جابر - قال : لما قدم جعفر من أرض الحبشة تلقاه رسول الله، فلمانظر إلى رسول الله حجل إعظاماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل رسول الله بين عينيه ، وقال له : يا حبيبي أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي ، وخلقت من الطينة التي خلقت منها ، يا حبيبي حدثني عن بعض عجائب أهل الحبشة . فال : نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، بينا أنا قائم في بعض طرقها إذ أنا بعجوز على على رأسها مكيل ، وأقبل شاب بركض على فرس فزحمها وألقى المكيل عن رأسها ، واستوت قائمة وأتبعته البصر وهي تقول : الويل لك غداً إذا جلس الملك على إلى كرسيه فاقتص للمظلوم من الظالم ! قال جابر : فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : لا قدس الله أمة لا تأخذ للمظلوم حقه من الظالم غير متعتع • رواه الطبراني في الأوسط وفيه مكي بن


أيضاً :
وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر : خلقك كـخلقي وأشبه خلقي خلفك فأنت مني ، وأنت يا علي فمني وأبو ولدي ـ رواه الطبراني عن شيخه أحمد ابن عبدالرحمن بن عفال وهو ضعيف . _كنز العمال ج I اص ب77 خلق الناس من أشجار شتى ، وخلقنت أنا وجعفر من طينة واحدة . ابن عساكر عن
 مسند جابر بن عبداله ، عن مكي بن عبدالل الرعيني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن

ابن الزبير ، عن جابر قال : لما قدم جعفر من أرض الحبشة تلقاه رسول الله ، فلما نظر



 كنزالعمال ج II 1 | 7 ، بعدة روايات في بعضهامن طينتي وفي بعضهامن شُجرتي.
_الكافي ج

 وأبدانهم ، وخلق قلوب المؤمنين من نلك الطينة و ( جعل ) خلق أبد أبدان المؤمنين من دون ذلك وخلق الكفار من طينة سجين ، قلوبهم وأبدانهم ، فخلط بين الطينتين ، فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن ، ومّن هاهنا يصيب المؤمن السيئة ، ومن هاهنا يصيب الكافر الحسنة . نفلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه وقلوب
 ص 117 : محمد بن بحبى ، عن محمد بن الحسن ، عن النضربن شـعيب ، عـن
 الجنة وخلق الكافر من طينة النار . وفال : إذا أراد الهُ عز وجل وجسده فلا يسمع شيئأ من الخير إلاعرفه ولا يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره . قال وسمعنه يقول : الطينات ثلات : طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة إلا الا أن

 مسنون ، وأما المستضعفون فمن تراب ، لا يتحول مؤمن عن إيمانه ولا ناصب عن

علي بن إبراهبم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن سهل قال : قلت لأبي


طينة الأنبياء ، فلم تنجس أبداً .









_الكافي ج اص




 طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنون لا لا ـالكافي ج اص ب.
 يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن عبد الخالت ون وأبي بصير قال : فال ألبو أبو عبد الل

بتبليغه ، فبلغنا عن الله-عز وجل ما أمرنا بتبليغه ، فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمالة يحتملونه حتى خلق الله لذلك أقواماً ، خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته بلِّهِّ ومن نور خلق الله منه محمداً وذريته ، وصنعهم بفضل صنع رحمته التي صنع منها محمداً وذريته ، فبلغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه فـقبلوه واحـتملوا ذلك ، وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحد يثنا ، فلو لا أنهم خلقوا من هذا لماكانوا كذلك لا والله ما احتملوه . . . . الحديث .

من آيات وروايات عالم الملكوت
قال تعالى : أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين . أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شئ وأن عسى أن يكون قد اقترب

ـ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين . فـلما جن عليه الليل رأى كوكباً فال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغأ قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين . الأنعام

$$
V V \_V o
$$

ـ تل من بيده ملكوت كل شئ وهو يـجير ولا يـجار عـليه إن كـنتم تـعلمون . AA - سيقولون اله قل فأنى تسحرون . المؤمنون
Ar - فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ وإلبه ترجعون . يس ـو
ـ نهج البلاغة ج اص IT

هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته ، وحاول الفكر المبرأ ... من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته ، وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته ، وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه . . . . - نهج البلاغة ج اص
. . . . . الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قدرته ، ما دلنا باضطرار قيام الحجة . . . .
ـنهج البلاغة ج اص ITA

ثم خلق سبحانه لاعسكان سماواته ، وعمارة الصفيح الأعلى من ملكوته ، خلقاً بديعاً من ملائكته ملأ بهم فروج فجاجها ، وحشى بهم فتوق أجوائها ـ وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبحين منهم في حظائر القدس وسترات الحجب وسرادقات المجد . ووراء ذلك الرجيج الذي تستك منه الأسماع . .. ـ نهج البلاغة ج الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته ، وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغاً إلى بلوغ غاية ملكوته . . . . ـ مستدرك الوساثل ج الص اص0 الآمدي في الغرر ، عن أمير المؤمنين ثِّئِ أنه قال : التفكر في ملكوت السماوات والأرض عبادة المخلصين .
_الكافي ج اص هr

عن حغص بن غياث قال : قال لي أُبوعبدالله لله ، دعي في ملكوت السماوات عظيماً ، فقيل : تعلم الله وعمل لله وعلم لله . انتهى . وروى نحوه في كنز العمال ج • اص ع71 وفي سنن الترمذي ج عص 100 ، وروى في
مجمع الزوائد ج • اص Y^

البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قضى نهمته فـي الدنيا حيل بينه وبين شهوته في الآخرة ، ومن مد عينيه إلى زينة المترفين ، كان مهيناً في ملكوت السموات . ومن صبر على القوت الشديد صبراً جميلاُ أسكنه الله من الفردوس حيث شاء .
-وسائل الشيعة ج I|ص اص
..... ثم قال : وذلك إذا انتهكت المحارم ، واكتسب المآثم ، وتسلط الأشرار على الأخيار ، ويفشو الكذب ، وتظهر الحاجة ، وتفشو الفاقة ، ويـتباهون في النـاس ، ويستحسنون الكوبة والمعازف ، وينكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. إلى أن قال : فأولئك يدعون في ملكوت السماء : الأرجاس الأنجاس . . . الحديث . _الكافي ج اص


 تملأ عينبك منها فهو كما تقول .
_الكافي ج اص 1 اهr
علي بن إبراهبم ، عن محمد بن عبسى ، عن بونس ، عن ابن مسكان ، عن عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالل ،
 الأئمة ، وهو من الملكوت .
_الكافي ج ז ص rוr
 قال : قال النبي والأرض .

وكذلك نري إبراميم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ، قوى اله

بصره لما رفعه دون السماء حتى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين ، فرأى


 ص 0.r وفي كنز العمال ج عص ص79 ـ علل الشرائع ج اص ات قالوا حدثنا محمد بن أبي عبداله الكوفي الأسـدي ، عـن مـوسى بـن عـمران



 وبدايع خلقه .... .

ـعلل الشرائع ج اص 10
حدثنا علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبداله ، عن مـحمد بـن إسـماعيل



 دونه عز وجل ، فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدر لها في ابتداء التقدير نظراً لها



 تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظن أنه في القرب من الأرض ، كقاب قوسين أو أدنى .

وقد روت مصبادر إخواننا السنة عدداً من الروايات عن عالم الملكوت ، كالتي




ذلك لرأت العجائب .

- وروى الهيثم في مجمع الزوائد ج ؟ص IVA
 أخرجوني إلى الصحراء لعلي أتفكر أنظر في ملكوت السمن الـيماوات بعني الآيات ، فلما

 يسمع من الحسن فبما أعلم ، وقد سمع من أنس فيما فبل . من آيات وروايات عالم الخزائن
قال الل تعالى : والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها مـن كـل شـئ



 بالأثمان ، ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان ، ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه ،

ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه ، ويا مـن لا تـنـني خـزائـنـه المسـائل ، ويـا مـن لا تبدل حكمته الوسائل ، ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين ، ويا ويا من لا بعنبه دعاء الداعين .....
-مصباح المتهجدص
سبحان الحي القيوم ، سبحان الدائم الباقي الذي لا يزول ، سبحان الذي لا تنقص خزائنه ، سبحان من لا ينفد ما عنده ، سبحان من لا تبيد معالمه ، سببحان مـن لا لا يشاور في أمره أحداً ، سبحان من لا إله غيره . _مصباح المتهجد ص OVA الحمدلله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده ، الذي لا تنقص خزائنـه ، ولا تـزيده كـثرة العططاء إلا كـرماً وجـوداً ، إنـه هــو العزيز الوهاب .

- مستدرك الحاكم ج اص ص Oro

 أسألك من كل خير خزائنه بيدك ، وأعوذ بك من كل مل شر خزائنه بيدك ـ هـ هذا حديث صحبح على شرط البخاري ولم يخرجاه .
 الدنيا . وفيها بحوث شريفة في عدد هذه العوالم وترتيبها وصفاتها ، فـلما تـعـرض المتكلمون والمفسرون لبحثيا .
وفيها بحوث أخرى في امتحان الإنسان فـيها واخـتياره الكـفر أو الإيـمان قبّل
 والإختبار، والفضاء والقدر .
$\wedge 9$. $\qquad$ الباب الأول _النطر:.
 بيان : إعلم أن أخبار هـذا البـاب مـن مـتشابهات الأنـا ولأصحابنا رضي الله عنهم فيها مسالك : منها ، ما ذهب إليه الأخباريون ، وهو أنا نؤمن بها مجمالًا ، ونعترف بالجهل عـا عن
 ومنها ، أنها محمولة على التقبة لموافقتها لروابـات العـامة ، ولمـا ذهـبت إلبـه الأشاعرة وهم جلهم ، ولمخالفتها ظاهراً لما مر من أخبار الإختيار والإستطاعة ، ونا ومنها ، أنهاكناية عن علمه تعالى بما هم إلبه صائرون ، فإنه تعالى لما خلما حلقهم مع
 ومنها ، أنها كناية عن اختلاف ابستعداداتهم وقابلياتهم ، وهذا أمر بين لا يا يمكن

 أعطاه من الإسنعداد لتحصبل الكمالات ، وكلف أبا جهل حسب ما ما أعطاه من ذلك ، ولم يكلفه ما ليس في وسعه ، ولم يجبره على شئ من الشُر والفساد .
 والشر باختبارهم في ذلك الوفت ، وتفرع اختلاف الطبنة على ما اختارو الـاروه باختيارهم كما دل عليه بعض الأخبار السابقة ، فلا فساد في ذلك ون الـ ولا يخفى ما فيه وفي كثير من الوجوه السابفة ، وترك الخوض في ألما أمـا
 المسألة التي نهى أنمتنا عن الخوض فيها . ( مسألة القضا والقدر ر ) . ولنذكر بعض ما ذكره في ذلك علماوزنا رضوان الله عليهم ومخالفيا الفوهم فمنها : ما ذكره الشيخ المفيد قدس الل روحه في جوراب المسائل السروية حيث


 منها ائتلف وما تناكر منها اختلف .







هذا الكتاب إلبه فهو ضلال لضال عن الحق ، وإن كذبوا فقد تحملوا أوزا ألوار ذلك .
 العرش أشباحاً يلمع نورها فسأل الله تعالى عنها ، فأوحى إليه أنها أشباح رسول الـي الها
 الأشباح التي رآها ما خلقه ولا خلق سماءُ ولا أرضاً . والوجه فيما أظهره الله تعالى من والى


 صورهم في البشرية ، بدل على ما يكونوا عليه في المستقبل في في الهيئة ، والنور الذي الذي


 مضاد للشرع المنقول ، وقد رواه الصالحون الثقاة المأمونون ، وسلم لروايته طائفة

الحق ، ولا طريق إلى إنكاره ، واله ولي التوفيق ـ انتهى .

 المذهب ، فنفى المفيد دعوى الخصوم وفي نفس الوفت أثبت أحادي ألماديث الأشباح والظلال ، ثم فسرها بتفسير يفهمه العوام ولا يثير ثائرة الخصوم .
وقال في هامش الكافي ج r ص r :

 والشفاء ، وقد أورد عليها : أولاً ، بمخالفة الكتاب ـ ـ وثانيأ ، باستلزام الجا الجبر الباطل .
 خلق الإنسان من طين ، فأفاد أن الإنسان مخلوق من طين ، ثم قال تعالى : ولكـل










 وأما البحث الثاني ، وهو أن أخبار الطبنة تستلزم أن نكون السعادة والشقاء لازمين

حتميين للإنسان ، ومعه لا يكون أحدهما اختياريأ كسبباً للإنسان وهو الجبر الباطل . والجواب عنه ، أن اقتضاء الطينة للسعادة أو الشقاء ليس من قبل نفسها بل بل من قبل حكمه تعالى وقضائه ماقضى من سعادة وشقاء ، فيرجع الإشكال إلى سبق قضاء السعادة والشقاء في حق الإنسان قبل أن يخلق • وإن ذلك يستلزم الجبر . وفد ذكرنا هذا الإشكال مع جوابه في باب المشيئة والإرادة في المـجلد الألون الون مـي
 فعل اختيارى في عين أنه حتمى الوقوع ، ولم يتعلق بالفعل سواء اختاره العبد أو لم

 والتعاليق واله الهادي .(الطباطبائي) انتهى
 بحثه المتكلون والفلاسفة ، وهي تحتاج إلى تتبع كامل وبحث دقي
 المشكلات ، ومنها مشُكلة الجبر والإختبار ، وقد تبين من مجموعها الـيا أن أخلذ الميثاق تم من الذر المأخوذ من طين آدم كما في بعضها ، وفي عالم الظلال كما في بعضها ، الـا ومن المحتمل أنه حصل في أكثر من عالم . الم كما لا يصح استبعاد أن نكون الذرة إنساناً كاملاُ عاقلاً بعد ما سمعنا عن عالم

الذرة والجبنات .
ولا يصح القول بأن عالم الذر هو عالم الملكوت وإن كان جزء ما من عالم الملكوت إلا من باب تسمبة الجزء باسم الكل . والملكوت كما راليا رأيت في آباته وأحا والحاديثه شاملم لعوالم الشهادة والغيب ، والبعد عن الله تعالى والحضور، وعالم الذر أو الظالال واحد من عوالم الحضور .

الفطرة بعنى الولادة في الإسلام
_الكافي ج ^ص • •

فال علي بن الحسين : ولم يولد لرسول الله






$$
\begin{aligned}
& \text { في بحار الأنوار ج } 19 \text { ص انينري } \\
& \text {-مستدرك الوساتل ج Il }
\end{aligned}
$$


 علي منادياً ينادي : لا تطعنوا في غير مقبل ، ولا تطلبوا مدبراً ، ولا تجهزوا عـلـا عـلى اعلى

 إلبه قوم من أصحابه فقالوا : با أمير المؤمنين من أين أحللت كلنا لنا دماءهم وألما وأموالهم
 وكان نكاحهم لرشدة . فلم يرضهم ذلك من كلامه . فقال لهم : هذه السا السيرة في أهل ألم

 مصادر التاريخ .

القول بأن من ولد في الإسلام فهو من أهل الجنة

وأخرج البيهتي عن ابن عابد قال : خرج رسول الله صلى اله
جنازة رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب : لا تصل علبه يا رسول الله فإنه رجل فاجر ، فالتفت رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى الناس قال : هل رآه أحد منـكم
 رسول اله صلى الله عليه وسلم وحثى عليه التراب وقال : أصحابك يظّ يطنون أنك أنك من أهل النار ، وأنا أشهد أنك من أله أهل الجنة ـ وفال : يا عمر إنك لا تسأل عن أعمال الناس ولكن تسأل عن النطرة . -صحيح مسلم ج r ص عل . . . فسمع رجلاٌ يقول اله اكبر ، الله اكبر ، فقال رسول اله صلى اله عليه وسلم :
 الله عليه وسلم : خرجت من النار ، فنظروا فإذا هو راعي معزى . _كنز العال ج ج ص كنا مع رسول الله صلى الله علبه وسلم في سرية فسمعنا منادياً ينادي : الله اكبر ، الها الله اكبر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على النطرة فقال : أشهد أن لا إلّه إلا الهُ ، قال : خرج من النار ، فابتدرناه فإذا هو شاب حبشّي يرعى غنماً له في واد ، فأدرك صلاة المغرب فأذن لنفسه ـ أبو الشبيخ nv سنن الترمذى ج
. ... واستمع ذات يوم فسمع رجلاً يقول : الش اكبر ، الش اكبر ، فقال : على الفطرة ، فقال : أشهد أن لا إلّه إلا اله ، قال خرجت من النار .

- KEl مسند أحمد ج
... نحن مع رسول الله صلى الهُ عليه وسلم في سفر إذ سمع رجلاً يقول الله اكبر ، الله اكبر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على الفطرة ، قال أشهد ان ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خرج هذا من النار .

وقد صحت الروايات عند اخـوانـنا أن الخـليفة عـمر قـد وسـع دائـرة شـفاعة
 الخليفة عمر أن جهنم تنتهي بعد مدة وينقل أهلها إلى الجنة .. إلخ ـ ـ وسبأتي ذلك في بحث الشفاعة إن شاء اله تعالى .

الفطرة والنبوة والشرائع الإلَّية
_الكافي ج صص
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان
 بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد ، وهي النطرة التي فطر الناس عليها ، وأخذ الش






 ج
_الكافي ج r ص IV

علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعدة من أصحابنا
 جميعاً عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره عن أبي عبداله عنِّ
 وخلع الأنداد والفطرة الحنفية السمحة لا رهبانية ولا سياحة ، أحل فـيها الطـببات وحرم فيها الخبائث ، ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، ثم افترض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحـلال والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجهاد فـي سـبيل الله ، وزاده الوضـوء ، وفضله بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة والمفصل ، وأحل له المغنم والفـئ ، ونصره بالرعب ، وجعل له الأرض مسـجداً وطـهوراً ، وأرسـله كـافة إلى الأبـيض والأسود والجن والإنس ، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم ، ثم كلفه مـا لم يكلف أحداً من الأنبياء، ،أنزل عليه سيف من السماء في غير غمد وقيل له : قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك . - ورواه في بحار الأنوار ج تبيين : قوله ( ويكون التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد بياناً لها ، والفطرة الحنيفية معطوفة على الشرايع ، وإنما خص
 المشتركات فيما ذكر لعدم ذكر السائل أصول الدين كالعدل والمعاد ، مع أنه يمكن إدخالها بعض ما ذكر ، لا سيما الإخلاص بتكلف . ويمكن أن يكون المراد منها الأصول وأصول الفروع المشتركة وإن اختلفت في

الخصوصيات والكيفيات ، وحينئذ يكون جمبع تلك الفقرات إلى قوله

 يكونا في شريعة عيسى لئِّ أيضاً . وإن استشكل بالجهاد وأنه لم يجاهد عيسى




 الشريك في استحقاق العبادة .
والأنداد : جمع ند ، وهو مثل الشئ الذي الـي الـاده في أموره ، ويناده أي يخالفه . والفطرة : ملة الإسلام التي فطر الش الناس عليها ، كما مر م المي

 ومنه الحديث بعئت بالحنيفبة السمحة السهلة ، وفي القاموس : السمحة الملة التي

ما فيها ضيق

 إبرامهم بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد ، وهي النطرة التي فطر الناس عليها وهي
 بالصلاة والأمر والنهي ولم بحكم له أحكام فرض المواريث ، وزاده في الحنيفية :

الختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلت العانة ، وأمره ببناء البيت . والحج والمناسك ، فهذه كلها شريعته

## معنى الفطرة والصبغة

ـ تفسير التبيان ج اص
قوله تعالى : صبغة الله ، معناه فطرة الله في فـول الحسـن وقـتادة وأبـي العـالية
ومجاهد وعطية وابن زيد والسدي .
وقال الفراء والبلخي : إنه شريعة الله في الختان الذي هو التطهير . وقوله صبغة الله ، مأخوذ من الصبغ ، لأن بعض النصارى كانوا إذا ولد لهم مولود جعلوه في ماء طهور يجعلون ذلك تطهيراً له ويسمونه العمودية ، فقيل صبغة الله أي تطهير الله ، تطهيركم بتلك الصبغة وهو قول الفراء .

 بذلك لما يشربون قلوبهم منه ، فقيل صبغة الل التي أمر بها ورضيها يعني الشريعة ، لا صبغتكم .
وقال الجبائي : سمي الدين صبغة لأنه هيئة تظهر بـالمشاهدة مـن أثــر الطـئر الطهارة والصلاة وغير ذلك من الآثار الجمبلة التي هي كالصبغة ، وقال أمية :


- تفسير التيان ج rer rer
 أنس ، عن أنس : إنه الإخصاء ، وكرهوا الإخصاء في البهائم ، وبه فال سفيان ، وشهر



مجاهد :كذب العبد يعني عكرمة في قوله إنه الإخصاء ، وإنما هو تغيير دين الله الذي فطر الناس عليه في قوله : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اله ذلك ولك ولك الدين القيم . وهو قول قتادة والحسن والسدي والضحاك و وراك وابن زيد . _وتال الكععي في المصباح ص •

 كأنه سبحانه شق العدم بإخراجنا منه ، وقوله تعالى : فاطر السموات أي أي مبدئ خلقها.

سن : المحسن بن أحمد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي جعفر الأحول ، عن محمد


 هدانا هدايته وأرشدنا حجته ، أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره ـ وسماه صبغة لأنه ظهر
 للمشُاكلة فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في مـاء أصـفر يسـمونه العـمودية

ويقولون هو تطهير لهم وبه تحقق نصرانيتهم . - مع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ،
 هي الإسلام . ـ شف : من كتاب القاضي القزويني ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد
 كثير ، عن أبي عبداللّ ،
. مي التوحيد ، وأن محمداً رسول الله ، وأن علياً أمير المؤمنين :
 الصبغة الإسلام .


 معروف ، عن ابن مهزيار ، عن حكم بن بهلول ، عن ابن همام ، ع عن ابن ابن أذينة ، عن الِّ


 بيان : قال الفيروزآبادي : الصبغة بالكسر : الدين والملة ، وصبغة الله : فطرة اله ، أو

 الحقة ، والأعمال الحسنة ، والأحكام الشرعبة . وقدرة الهّ تعالى لعل المراد بها هنا تقدير الأعمال ، وتعلق قدرة اللها الهـ بخلقها ، أي

 مظلم فلا تسلكوه ـ ا انتهى . - بحار الأنوار ج

 لخلق اله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا بعلمون .

ـكا : عن علي ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن


ومن أحسن من الله صبغة ، قال : الإسلام




 وإن فسر بالمعنى العرفي فتوجيه التعميم فيه كتوجبه التعميم في فطرة الله . . . . وقبل : صبغة الله إبداع الممكنات وإخراجها من العدم إلى الوجود وإعطاء كل ما

يلبق به من الصفات والغايات وغيرهما . . . وقيل : معناهكل مولود يولد على معرفة اله والإغرار به ، فلا تجد أحداً إلا وهو يقر




 وأجيب عنه بأن حمل الفطرة على الإسلام لا يأباه العقل ، وظاهر الرور الروايات يدل ولا






الحديت بالمجبولية على معرفة الصانع والإذغان به . كذلك قوله في هذه الآية أيضاً




 وطبعه وترك العصبية ومتابعة الأهواء وتقليد الأسلاف والآباء ، لأقر بذلك ، كما ورا ورد ذلك الأخبار الكثيرة . قال بعض المحققين : الدليل على ذلك ما ترى أن الناس يتوكلون بحسب الجبلة على الله ويتوجهون توجهاً غريزياً إلى مسبب الأسباب ومسهل اللى الأمور الصعاب الماب ، وإن


إليه إن شاء وتنسون ما تشركون .

وفي تفسير مولانا العسكري عبدالله هل ركبت سفينة قط ؟ فال : بلى ، فال : فهل كسر بك حيث لا لا سفينة تنجيك




 العلمية في ذلك ، وإنما التعمق لزيادة البصيرة ولطائفة مخصوصة ـ وألما وأما الإستدلال فللرد على أهل الضلال . ثم إن أفهام النـاس وعـقولهم مـتفاوتة في فـبول مـراتب العـرفان ، وتـحصيل

الإطمينان كماً وكيفاً شدةً وضعفاً سرعةً وبطئًاً حالأ وعلماً وكشفاً وعياناً ، وإن كان



 وجل ، فكأن هذا يقتضي أن يكـون مـعرفته أول المـعارف ، وأسـبقها إلى الأفـهام وأسهلها على العقول ، ونرى الأمر بالضد من ذلك ، فلا بد من بيان السبب فيب فيه .



 الظاهرة لا نعرف بعضها ، وبعضها نشك فيه ، كمفدار طوله ، واختلاف لون بـن بشرته


 وحركته ، فلو نظرنا إلى كل ما في العالم سواء لم نعرف به صفاته ، فما عليه إلا دليل
 ووجود الله وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورةك كل ما نشاهـده انه وندركه


 حركاتنا وسكناتنا .
وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا ، ثم محسوساتنا بالحواس الخمس ، ثم مدركاتنا

بالبصيرة والعقل ، وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد ، وشاهد ودليـل واحد ، وجميع ما في العالم شواهد ناطقة ، وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومححركها ، ودالة عـلى عـلمه وقـدرته ولطـفه وحكـمته . والمـوجودات

المدركة لا حصر لها .
فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد له إلا شاهد واحد ، وهو مـا أحسسنا من حركة يده ، فكيف لا يتصور في الوجود داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله ، إذ كل ذرة فإنها تنادي بـلسان حـالها أنـه ليس وجودها بنفسها ، ولا حركتها بذاتها وإنما يحتاج إلى موجد ومحرك لها ، يشهـد بذلك أولاً تركيب أعضائنا وائتلاف عظامنا ، ولحومنا وأععابنا ونبات شعورنا ، وتشكل أطرافنا، وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة ، فإنا نعلم أنها لم تأتلف بنفسها ، كما نعلم أن يد الكاتب لم تتحرك بنفسها ـ ولكن لما لم يبق في الوجـود مـدرك ، ومـحسوس ومعقول ، وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعرف عظم ظهوره ، فانبهرت العقول ،
ودهشت عن إدراكه .

فإذن ما يقصر عن فهمه عقولنا له سببان : أحدهما خفاؤه في نفسه وغموضه ، وذلك لا يخفى مثاله ، والآخر ما يتناهى وضوحه ـ وهذا كما أن الخفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار ، لا لخفاء النهار وأستتاره ، ولكن لشدة ظهوره ، فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشرق ، فيكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع أبصاره فلا يرى شيئاً إلا إذا امتزج الظام بالضوء ، وضعف ظهوره ـ فكذلك عقولنا ضعيفة ، وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراف والإستنارة وفي غاية الإستغراف والشمول ، حتى لا يشذ عن ظهوره ذرة من مـلكوت السـماوات والأرض ، فصار ظهوره سبب خفائه ، فسبحان من احتجب بـإشراق نـوره ، واخـتفى عـن البصائر والأبصار بظهوره . ولا تتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور ، فإن الأشباء تستبان بأضدادها وما عم وجوده حتى لا ضد له عسر إدراكه ، فلو اختلفت الأشياء فدل

بعضها دون البعض أدركت التفرقة على قرب ، ولما اشتركت في الدلالة على نسق
 الأعراض بحدث في الأرض ، ويزول عند غيبة الشمس . .. . ـالدر الينور ج 0 ص 100

 لخلق الله ، قال لدين الله .
_ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اله عنهما في فوله : لاتبديل لخلق اله ، قال : دين الله . ذلك الدين القبم ، قال : القضاء القبم .

## دور الفطرة في المعرفة والثقافة والمضارة

- IVO تفسير نور الثقلين ج ع

الدهرية :
تأمل يا مفضل ما أنعم الله تقدست أسماوْه به على الإنسان من هذا النطت الذي بعبر به عما في ضميره وما يخطر بقلبه ونتبجة فكره ، ،به يفهم غيره ما فـ في نفسه ، ولولا ذلك كان بمنزلة البهائم المهملة التي لا تخبر عن نفسها بشئ ، ونيا ولا تفهم عن

 وبين غيره من المعاملات والحساب ، ولولاها لا نقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض وأخبار الغائبين عن أوطانهم ، ودرست العلوم وضاعت الآداب ، وعظم ما يدخل
 دينهم وما روي لهم مما لايسعهم جهله

ولعلك تظن أنها مما بخلص إليه بالحيلة والفطنة ، ولبست مما أعطيه الإنسان من خلقه وطباعه . وكذلك الكلام إنما هو شئ يصطلح علبه الناس فيجري بينهم ، ولهذا صار يختلف في الأمم المختلفة بألسن مـختلفة ، وكـذلك الكـتابة ككـتابة العـربي والسرياني والعبراني والرومي وغيرها من ساير الكتابة التي هي متفرقة في الأمم ، إنما اصطلحوا عليها كما اصطلحوا على الكانلام .
فيقال لمن ادعى ذلك إن الإنسان وإن كان له في الأمرين جميعأ فعل أو حيلة ،



 فمن شكر أثيب ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين .

## بحث في دور الفطرة والنبوة في الحياة الإنسانية


قوله تعالى : وما اختلف فبه إلا الذين أوتوه بغياً بينهم .
 من الفطرة كما يدل عليه قوله تعالى : فأقم وجهك للدين حـني الونياً فطرة اللش التي فطر الناس عليها . الروم - .....
على أن الفطرة لا تنافي الغنلة والشبهة ولكن تنافي التعمد والبغي ، ولذلك خصر


 فالمراد بالآية أن هذا الإختلاف ينتهي إلى بغي حملة الكتاب من بعد علم ....

وقد تبين من الآية : أْولاً ، حد الدين ومعرفته وهو أنه نحو سلوك في الحياة الدنيا
 سبحانه ، فلابد في الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش على قدر الإحتيا
 استكمل رافعاً للإختلاف الفطري وغير الفطري معاً . وثالثاً ، أن الدين لا يزال يستكمل حتى تستوعب قوانينه جهات الإحتيان الإياج في
 خاتمأكان مستوعبأ لرفع جميع جهات الإحتياج ، قال نعالى : ما كان محمد أبا أحد

 بين يديه ولا من خلفه.

حم السجده -
ورابعاً ، أن كل شريعة لاحفة أكمل من سابقتها .
 الدينبة هو أن الإنسان بحسب طبعه وفطرته سائر نحو الإختلاف ،كما أنه سالك الك نحو الإجتماع المدني ، وإذا كانت الفطرة هي الهادبة إلى الإختلاف لم تتمكن من رفع

 وهذا الكمال كمال حقيقي داخل في الصنع والإيجاد ، فما هو مقدمته كذلك ،
 وأمره تعالى أن بهدي كل شئ شئ إلى ما يتم به خلقه ، ومن تمام
 عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ـ الإسراه ـ ـ r وهذه الآية تفيد أن شأنه تعالى الِا

هو الإمداد بالعطاء يمد كل من يحتاج إلى إمداده في طريق حياته ووجوده ويعطيه
 بسوء حظ نفسه من قبل نفسه لا من قبله تعالى ومن المعلوم أن الإنسان غير متمكن من تـن
 السعادة والكمال في حياته الإجتماعبة .


 هي النبوة بالوحي ، ولذا عبر تعالى عن فيام الأنبياء بهذا الإصلا


ارتباطات بالمادة بالروابط الزمانية والمكانية
 الإدراك والفعل نسبة اليقظة إلى النوم بها بدرك الإنسان المعارف التي بـها بـرتفع

 ومن هنا يظهر أن هذا أعني تأدية الفطرة إلى الإجتماع المدني الماني مـن الإختلاف من جهة أخرى وعنابته تعالى بالهداية إلى تمام الخلقة ، مبدأ حجة على الِّلى وجود النبوة ، وبعبارة أخرى دليل النبوة العامة .


 الإختلاف عنها ـ وهدابة الإنسان إلى كماله وسعادنه بأحد أمرين ، إما بفطرته وإما

بأمر وراءه ، لكن الفطرة غير كافية فإنها هي المؤدية إلى الإختلاف فكيف تـرفعه ، فوجب أن يكون بهداية من غير طريق الفطرة والطبيعة وهـو التفهيم الإلَهي غـير
 كتاب الهة تعالى كما عرفت فيما تقدم ، وكل واحدة من هذه الميا المقدمات تجربية بينتها التجربة للإنسان تاريخ حياتة واجتماعاته المتنوعة التي ظهرت وانقرضت في في طي القرون المتراكمة الماضية إلى أقدم أعصار الحياة الإنسانية التي يذكرها التاريخ . فلا الإنسان انصرف في حين من أحيان حياته عن حكم الإستخدام ولا استخدامه لم

 قدرت على وضع قوانين تقطع منابت الإختلاف وتقلع مادة الفساده . وناهيك في ذلك ما تشاهده من جريان الحوادث الإجـتماعية ومـا هـو نصب عينبك من انحطاط الأخلاق وفسـاد عـالم الإنسـانية والحـروب المـهلكة للـحرث والنسل والمفاتل المببدة للملايين بعد الملايين من الناس ، وسلطان التحكم ونفوذ
 المدنبة والرقي والئقافة والعلم ، فما ظنك بالقرا والقرون الخالية أعصار الجهل والظلمة وأما أن الصنع والإيجاد يسوق كل موجود إلى كماله اللائق به فأمر جار في كا كل موجود بحسب النجربة والبحث ، وكذا كون الخلقة والتكـوين إذا افتضى أثـراً لم يقتض خلافه بعينه أمر مسلم تثبته التجربة والبحث ، وأما أن النعليم والتربيه الدينبين الصادرين من مصدر النبوة والوحي يفدران على دفع هذا الإختلاف والفساد ، فأمر بصدفه البحث والنجربة معاً ، أما البحث فلأن الدين بـدعو إلى حــائق المـعارف

 بين المسلمين هو الدين ، وأبثت ذلك بتربية أفراد من الإنسـان صـلحت نـفوسهم

وأصلحوا نفوس غيرهم من الناس على أن جهات الكمال والعروق النابضة في هيكل الإجتماع المدني اليوم التي تضمن حياة الحضارة والرقي مرهونة للتقدم الإسلامي وسريانه في العالم الدنيوي على ما تعطيه التجزية والتحليل من غير شك . انتهى . وأنت تلاحظ أن صاحب الميزان إِّ فسر الفطرة بالغرائز الخبرة والشريرة معاً ، ولكن والذي يظهر من الأحاديث الشريفة اختصاصها ببعض الغرائز الخيرة .

$$
\text { ـ تفسير الميزان ج || ص } 101
$$

فلو كان في الدنيا خير مرجو وسعادة لوجب أن ينسب إلى الدين وتربيته ـ ويشهد بذلك ما نشاهده من أمر الأمم التي بنت اجتماعها على كمال الطبيعة وأهملت أمر الدين والأخلاق فإنهم لم يلبثوا دون أن افتقدوا الصلاح والرحمة والمحبة وصـفاء القلب وسائر الفضائل الخلقية والفطرية ، مع وجود أصل الفطرة فيهم ، ولو كـانت أصل الفطرة كافية ولم تكن هذه الصفات بين البشر من البقايا الموروثة من الدين ، لما افتقدوا شيئاً من ذلك .
على أن التاريخ أصدق شاهد على الإقتباسات التي عملتها الأمم المسيحية بعد الحروب الصليببة فاقتبسوا مهمات النكات من القوانين العامة الإسلامية فتقلدوها وتقدموا بها ، والحال أن المسلمين اتخذوها وراءهم ظـهرياً فـتأخر هـؤلاء وتـقدم أولئك .. والكلام طويل الذيل .
وبالجملة الأصالان المذكوران أعني السراية والوراثة وهما التقليد الغـريزي فـي الإنسان والتحفظ على السيرة المألوفة ، يوجبان نفوذ الروح الديني في الإجتماعات كما يوجبان في غيره ذلك وهو تأثير فعلي . فإن تلت : فعلى هذه فما فائدة النطرة فإنها لا تغني طانِانُا ، وإنما أمر السعادة بيد النبوة ، وما فائدة بناء التشريع على أساس الفطرة على ما تدعيه النبوة . قلت : ما قدمناه في بيان ما للفطرة من الإرتباط بسعادة الإنسان وكماله يكفي في حل هذه الشبهة ، فإن السعادة والكمال الذي تجلبه النبوة إلى الإنسـان ليس أمــراً

خارجاً عن هذا النوع ولا غريباً عن الفطرة ، فإن الفطرة هي التي تهتدي إليه لكن هذا
 يعينها على ذلك وهو حقيقة النبوة ليس أيضاً أمراً خـارجاً عـن الإنسـانية وكـمالها منضمأ إلى الإنسان كالحجر الموضوع في جنب الإنسان مثلاً ، وإلا كان ما يا يعود منه


 أخذتهم العناية الإلهِية ، كما أن للبالغ من الإنسان شعوراً خاصاً بلذة النـي النكاح لا لا تهتدي


 التي تهتدي سائر الأمة إليها أمر خارج عن إنسانيتهم ونطرتهم غريب عما يسا يسأنسه

وجودهم الإنساني ، وإلا لم تكن كمالأ وسعادة بالنسبه إليهم م فإن قلت : فيعود الإشكال على هذا التقرير إلى النبوة فإن الفطرة على هذا كافية



 وسعادة الإنسان فيضعون قوانين فيها مصلحة الناس وعمران الدنيا واليا والآخرة ، فـإن

النبي هو الإنسان الصالح الذي له نبوغ الهان اجتماعي في

 البحث الديني والفحص عن حقائق المبدأ والمعاد ـ فـذكر أن النـبوة نـبوغ خـاع

اجتماعي استتبعته استقامة الفطرة وسلامة العقل ، وهذا النبوغ يدعوا إلى الفكر في حال الإجتماع وما يصلح به هذا الإجتماع المختل وما يسعد به الإنسان الإجتماعي فهذا النابغة الإجتماعي هوالنبي والفكر الصالح المترشح من قواه الفكرية هو الوحي، والقوانين التي يجعلها لصلاح الإجتماع هو الدين ، وروحه الطاهر الذي يفيض هذه الأفكار إلى قواه الفكرية ولا يخون العالم الإنساني باتباع الهوى هو الروح الأمين وهو جبرائيل ، والموحى الحقيقي هو الله سبحانه والكتاب الذي يتضمن أفكاره العالية الطاهرة هو الكتاب السماوي ، والملائكة هي القوى الطبيعية أو الجهات الداعية إلى الخير ، والشيطان هي النفس الأمارة بالسوء أو القوى أو الجهات الداعية إلى الشر والفساد ، وعلى هذا القياس . وهذا فرض فاسد وقد مر في البحث عن الإعجاز ، وأن النبوة بهذا المعنى لأن تسمى لعبة سياسية أولى بها من أن تسمى نبوة إلّهية .
 خواص العقل العملي الذي يميز بين خير الأفعال وشرها بالمصلحة والمفسدية المدر ، وهو

 كذلك على رفع الإختلاف واحتاج فيه إلى متمم يتمم أمره ، وقد عرفت أنه يجب ألما أن


الإنسان ، وتهتدي به الفطرة إلى سعادة الإنسان الحقيقية في معاشه ومعاده ه مان
 الإنسان من النتائج الفكرية من طريت مقدماتها العقلية ، غير مـا يـجده مـن طـريق الشعور النبوي والطرين غير الطريق .
 ربما يظهر في بعض الآحاد من أفراده يفتح له باباً إلى عالم وراء هذا العا العالم ، ويعطيه عجائب من المعارف والمعلومات وراء ما يناله العقل والفكر ، صرح به جميع علماء

النفس من قدمائنا وجمع من علماء النفس من أوروبا مثل جمز الإنجليزي وغيره . فقد تحصل أن باب الوحي النبوي غير بـاب الفكـر العــلي ، وأن النـبوة وكـــا الشريعة والدين والكتاب والملك والشُيطان لا ينطبق عليها ما اختلقوه من المعاني أمور ورد أنها من الفطرة -من لا يحضره الفقيه ج اص •
 الشوارب ونعفي اللحى ، وهي النطرة . انتهى . ورواه في وسائل الشيعة ج اص اص
_الخصال ص.
حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار ، قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح ،




 - مستدرك الوساثل ج ج ص •

دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين أنه فال : من النطرة أن يستقبل بالعلبل القبلة
 المستدرك ج اص صهr والبيهقى في سنتد ج rص ـالكافي ج 0 ص
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شممون ، عـن



ـ بحار الأنوار ج
كا : العدة ، عن سهل ، عن جعغر بن محمد الأشعري ، عن ابن الشن القداح عن أبي


 عثمان لم يرسلني اله بالرمبانية ، ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السـمحة ، أصـوم وأصلي وألمس أهلي ، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكا
-بحار الأنوار ج r-اص •
 وقال : تناكحوا تكثروا فإني أبامي بكم الأمم يوم التيامة ولو بالو بالسقط .
-وروى البخاري في صحيحه ج V 07
. ...

 عن الـ .... من النطرة حلق العانة ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب الـي
 الختان ، والإستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإياط .

 -وروى مسلم في ج اص ال ا عن عائشة . . . . قالت فال رسول الله صلى الله علبه وسلم عشر من الفطرة : قص



 سنته اص

- وروى في كنز العمال ج qص • •هr : عن مجاهد قال : غسل الدبر من الفطرة . أمور ورد أنها تضر بالفطرة

ـالكافي ج
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل
 ـ شرح الأسماء الحسنى ج rص اللهم إن الطاعة تسرك والمعصبة لا تضرك ، فهب لي ما يسرك ، واغفر لي ما لا
يضرك ، يا أرحم الراحمين .

 إمهال العظيم الصبور مديد موفور ، فإذا استحكمت الملكات الرذيـلة وتـجوهرت المات الما العادات السيئة صارت طبيعة ثانية مـخالفة للفطرة الأولى الإسـلامية ( المـحكمة الراسخة كيفاً ) والذاتي لا يتبدل ، والنفس موضوع بسبط ولا ضد له . - تهذيب الأحكام ج rص
 يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير غير الفطرة .

العقائد الإسلامية ج .
_كنز العمال ج صA7 عن علي قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة . ليس من الفطرة القراءة مع

- الإمام
_كنز العمال ج rص
لن تزال أمتي على الفطرة ما لم يتخذوا الأمانة مغنماً ، والزكاة مغرماً . ص ، عن
ثوبان .
ـ صحيح البخاري ج اص $19 Y$
شعبة عن سليمان ، قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذ يفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود قال : ما صليت ، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم . انتهى . ونحوه في سنز البهعي ج Y Y . . . ومسند أحمد ج 0 ص

تقوية الفطرة و تضعيفها وإساءة استع|لها

- بحار الأنوار ج صY -
. . . ثم الناس في هذه القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة وبحسب ما يطرأ عليها من الأمور الخارجة من التفريط والإفراط والإعتدال ، أما التفريط فيفقد هذه القوة أو يضعغها بأن لا يستعملها فيما هو محمود عقلاُ وشرعاً مثل دفع الضرر عن نفسه على وجه سائغ ، والجهاد مع أعدائه والبطش عليهم ، وإقامة الحدود عـلى الوجه المعتبر ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فتحصل فيه ملكة الجبن بل ينتهي إلى عدم الغيرة على حرمه وأشباه ذلك . انتهى . أقول : ويـدل عـليه أيـضاً

- بحار الأنوار ج • ص ص PVr

الإقبال : عن الحسين بن علي پِلَّحِّ في دعاء يوم عرفة :

ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراً وخلقتني من التراب ، ثم أسكنتني

 وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفرة الذين نقضوا عهدك ، وكذبوا رسـلك ، لكــك
 أنشأتني ، ومن قبل ذلك رؤفت بي بجميل صنعك ، وسوابغ نعمتك ، فـابتدعت



 الزيادة والنقصان ، فتعاليت يا رحيم يا رحمان اليان واني
 كل عام حتى إذا كملت فطرتي ، واعتدلت سريرتي ، أوجـبت عـليَّ حـجتك بأن
 وأرضك من بدائع خلقك ، ونبهتني لذكرك وشكرك ، وواجب طاعتك وركت وعبادتك ، وفهمتني ما جاءت به رسلك .. إلخ . انتهى .
 السريرة إلى كمال القوى الباطنة . . . ألقيت في روعي أي قلبي عجائب الفطرة ، لكنه بعيد عن الشائع في إطلاق هذا اللفظ بحسب اللغة . انتهى أقول : الظاهر أن معناه : جعلتني أدرك روائع وعجائب ما فطرته من مخلوقاتك . IVA تفسير الميزان ج 17 صر صـ
 الاغراء أي إلزم الفطرة ، فنيه إشارة إلى أن هذالالدين الذي يجب إقامة الوام الوجه له ، هو

الذي تهتف به الخلقة وتهدي إليه الفطرة الآلهية التي لا تبديل لها

 أنواع الخليقة إلى سعادته التي هي بغية حياني


 حوائجه وتهتف له بما ينفعه وما يضره في حياته ، قالل تعالى : ونفس وما وما سواهـا
 يقصده من العمل ، قال تعالى : ثم السببل يسره : عبس - - r.
فللانسان فطرة خاصة تهديه إلى سنة خاصة في في الحيا مشخصة ليس له إلا أن يسلكها خاصة ، وهو فوله : فطرة الله التي فطر الناس عليها ، الها وليس الإنسان العائش في هذه النشأة إلا نوعاً واحداً لا يختلف ما يا ينفعه وما يضره بالنظر إلى هذه البنية المؤلفة من روح وبدن ، فما للإنسان من جـهة أنـه إنسـان إلا سعادة واحدة وشقاء واحد ، فمن الضروري حينئذ أن يكون تجاه عمله سنة واحير الـدة
 عقب قوله : فطرة الله التي فطر الناس عليها ، بقوله : لا تبديل لخلق الله ، فلو الو اختلفت سعادة الإنسان باختلاف أفراده لم ينعقد مجتمع واحد صالح يضمن سعادة الأفراد
 بمعنى أن يكون الأساس الوحيد للسنة الإجتماعبة ، أعني الديا الدين هو ما يا يقتضيه حكم الاني

 الدينبة ، اختلفت نوعيةكل قرن وجيل مع من ورثوا من آبائهم أو أخلفوا من أبنائهمه، ،

ولم يسر الإجنماع الإنساني سير النكامل ، ولم تكن الإنسانية متوجهة من النقص إلى







 تسديد العمل ، فإن الوجه هو ما يتوجه إليه وهو العمل وإقامته تسديده ه و وفيه أن
 - وجهك ، ولم يقل فأقم وجه عملك ....

 من نسب إلى ابن عباس أن المراد به النهي عن الخصاء . وفيه ، أن لا دليل على أخلذ الخلق بمعنى الدين ولا ولا ملا موجب لتسمبية الإعراض عن



 عن العبادة والعبودية ـ وهذا لببان فساد قول من يقول العبادة لتحصبل الكمال وال والعبد يكمل بالعبادة فلا يبقى علبه تكلبف ، وقول المشُركين إن الناقص لا يصلح لعا لعباد الله ، وإنما الإنسان عبد الكواكب والكواكب عبيد الله ، وفول النصارى إن عيسى كان

يحل الله فيه وصار إلها ، فقال : لا تبديل لخلق الله بل كلهم عبيد لا خروج لهم عن
ذلك . إنتهى
وفيه، أنه مغالطة بين الملك والعبادة التكوينيين والملك والعبادة التشريعيين، فإن ملكه تعالى الذي لا يقبل الإنتقال والبطلان ملك تكويني بمعنى قيام وجود الأشياء به تعالى ، والعبادة التي بإزائه عبادة تكوينية وهو خضوع ذوات الأشياء له تعالى ، ولا تقبل التبديل والترك كما في قوله : وإن من شئ إلا يسبح بـحمده : إسراه - ع وأماالعبادة الدينية التي تقبل التـبديل والتـرك فـهي عـبادة تشـريعية بـإزاء المـللك التشريعي المعتبر له تعالى ، فافهمه ـ ولو دل قوله لا تبديل لخلق الله على عدم تبديل الملك والعبادة والعبودية لدل على التكويني منهما ، والذي يبدله القائلون بارتفاع التكليف عن الإنسـان الكـامل أو بـعبادة الكـواكب أو المســـح ، فــإنما يـعنون بـه

التشريعي منهما .
ـ تفسير الميزان ج 0 ص
البيانات القرآنية تجري في بث المعارف الدينية وتعليم الناس العلم النافع هذا المجرى ، وتراعي الطرق المتقدمة التي عينتها للحصول على المعلومات ، فما كان من الجزئيات التي لها خواص تقبل الإحساس فإنها تصريح فيها إلى الحواس كالآيات

المشتملة على قوله : ألم تر، أفلا يرون ، أفرأيتم ، أفلا تبصرون ، وغير ذلك . وماكان من الكليات العقلية مما يتعلق بالأمور الكلية المادية ، أو التي هي وراء عالم الشهادة ، فإنها تعتبر فيها العقل اعتباراً جازماً وإن كانت غائبة عن الحس خارجة عن محيط المادة والماديات كغالب الآيات الراجعة إلى المبدأ والمعاد المشـتملة على أمثال قوله : لقوم يعقلون ، لقوم يتفكرون ، لقوم يتذكرون ، يفقهون ، وغيرها . وماكان من القضايا العملية التي لها مساس بالخير والشر والنافع والضار في العمل والتقوى والفجور ، فإنها تستند فيها إلى الإلهام الإلكهي بذكر ما بتذكره يشعر الإنسان بإلهامه الباطني كالآيات المشتملة على مثل قوله : ذلكم خير لكم ، فإنه آثم قلبه ،

والإثم والبغي بغير الحق ، إن اله لا يهدي ، وغيرها ، وعليك بالتدبر فيها .


 جمبع المعارف الحفيقية التي يبنها ويدعو إليها .
 بالأحكام العقلية الصرفة ـ والقرآن يبين أن هذه المعارف الحقيقبة من الفطرة ، فال :
 -r أي أن الخلقة الإنسانبة نوع من الإيجاد يستتبع هذه العلوم والإدراكات ، ولا معنى لتبديل خلق إلا أن يكون نفس التبديل أيضأ من الخلت والإيجاد ، وأما تبديل الإيجاد المطلق أي إبطال حكم الواقع فلا يتصور له معنى ، فلن يستطبع الإنسان وحانـا ذلك أن يبطل علومه الفطربة ويسلك في الحباة سبيلاً آنحر غير سببلها البتة .

 رميته ، فإن آلة الرمي وسائر شرائطه موضوعه بالطبع للإصـابة ، إلا أن الإسـتعمال يوقعها في الغلط ، والسكاكين والمناشير والمثاقب والابر وأمــالها إذا عـبئت في الماكينات تعبئة معوجة تعمل عملها الذي فطرت علبه بعينه من قطع أو نسُر أو ثقب وغير ذلك ، لكن لا على الوجه المفصود ، وأما الإنحراف عن العمل الفطري كأن
 موضع النشر ، فمن المحال ذلك .
وهذا ظاهر لمن تأمل عامة ما استدل به القوم على صحة طريقهم ، كتولهم إن الأبحاث العقلبة المحضة والقباسات المؤلفة من مقدمات بعيدة مـن الحس بكـئر وفوع الخطأ فيها ، كما يدل علبه كثرة الإختلافات في المسائل العقلية المحضة ، فلا

ينبغي الإعتماد عليها لعدم اطمئنان النفس إليها ـ وقولهم في الاستدلال على صحة طريق الحس والتجربة إن الحس آلة لنبل خواص الأشباء بالضرورة وإذا أحس بأثر في موضوع من الموضوعات على شرائط مخصوصة ثم تكرر مشاهدة الأثر معه مع حفظ تلك الشرائط بعينها من غير تخلف واختلاف ، كشف ذلك عن ألن أن هذا الأثر
 والدليلان كما ترى سيقا لإثبات وجوب الإعتماد على الحس والتجربة ورفض
 خارجة عن الحس والتجربة ، ثم أريد بالأخذ بهذه المقدمات العقلبة إبطال الأخذ بها، وهذا هو الذي تقدم أن الفطرة لن تبطل البتة ، وإنما يغلط الإنسان في كـيفية

## قدوات البشرية في فطر تهم المستقيمة

آدم طِّغْ فطرة اله تعالى
_الصحيفة السجادية ج ra ص
في الصلاة على آدم بربوبيتك ، وبكر حجتك على عبادك وبريتك .



 آدم نطرة الله ، السلام علبك يا وارث نوح صفوة اله .

إبراهيم
rot الصحيفة السجادية ج rer


 أسألك التوفيق لكل عمل أو قول أو فعل يقربني إليك زلفى ، يا أرحم الراحمين . ـ الكافي ج صص ص7
علي بن إبراهبم، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان
 أدخل على نمرود فخاصمه ، فقال إبراهيم
 فبهت الذي كفر والل لا يهدي القوم الظالمين و الـي

 إبراهيم





 يومئذ كان ( يا أحد يا أحد ، ياصمد ياصمد ، بامن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأ

احد . ثم قال : توكلت على الله ) فقال الرب تبارك وتعالى : كفيت ، فقال للنار : كوني برداً . قال فاضطربت أسنان إبراهيم
 نمرود : من انخذ إلّهاً فليتخذ مثل إلّه إبراهيم ! قال : فقال عظيم من عظمائهم : إني عزمت على النار أن لا تحرقه ، قال فأخذ عنت من النار نحوه حتى أحرقه ! قال : فآمن له لوط، وخرج مهاجراً إلى الشام هو وسارة ولوط . ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : سمعت أبا عبدالله يقول : ان إبراهيم طِلذ كان مولده بكوثى رباً، وكان أبوه من أهلها وكانت أم إبراهيم وأم لوط سارة ورقة وفي نسخة رقية أختين ، وهما ابنتان للاحج ، وكان لاحج نبياً
 وجل الخلق عليها ، حتى هداه الله تبارك وتعالى إلى دينه واجتباه ، وإنه تزوج سارة ابنة لاحج وهي ابنة خالته ، وكانت سارة صاحبة ماشية كثيرة وأرض واسعة وحال حسنة، وكانت قد ملكت إبراهيم وكثرت الماشية والزرع ، حتى لم يكن بأرض كوثى ربا رجل أحسن حالاُ منه .
 له فيه الحطب وألهب فيه النار، ثم قذف إبراهيم ثلمّ女 في النار لتحرقه، ثم اعتزلوها حتى خمدت النار ، ثم أشرفوا على الحير فإذا هم بإبراهيم طلمّفّ سليماً مطلقاً من وثاقه فأخبر نمرود خبره ، فأمرهم أن ينفوا إبراهيم بماشيته وماله ، فحاجهم إبراهيم مِّفِّ عند ذلك فقال : إن أخذتم ماشبتي ومالي فإن حقي عليكم أن تردوا عليَّ ما ذهب من عمري في بلادكم، واختصموا إلى قاضي
 على أصحاب نمرود أن يردوا على إبراهيم

فأخبر بذلك نمرود فأمرهم أن يخلوا سببله وسبيل ماشُيته وما له وأن يخرجوه ،
 معه صلى الله عليهما من بلادهم إلى الشـام ، فخرج إبراهـبم ومـعه لوط لا يـفارقه وسارة وقال لهم : إني ذاهب إلى ربي سيهدين ، يعني بيت المقدس .
 الأغلاق غيرةً منه عليها ، ومضى حتى خرج من سلطان نمرود وصار إلى سـلطان رجل من القبط يقال له عرارة ، فمر بعاشر له فاعترضه العاشُر ليعشر ما معه ، فلما

انتهى إلى العاشر ومعه التابوت .
قال العاشر لإبراهيم بِّلِّا : إفتح هذا التابوت حتى نعشر ما فيه . فقال له إبراهيم مِّلً : قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حتى نعطي عشره ولا

نفتحه .
قال فأبى العاشر إلا فتحه ، قال وغضب إبراهيممطِّفِّ على فتحه ، فلما بـدت له سارة وكانت موصوفة بالحسن والجمال ، قال له العاشر : ما هذه المرأة منك ؟ الـى فال إبراهيم

 فقال له العاشر : لست أدعك تبرح حتى أعلم الملك حالها وحالك ، قال : فبعث رسولأ إلى الملك فأعلمه فبعث الملك رسولأ من قبله ليأتوه بالتابوت فأتوا ليذهبوا به . فقال لهم إبراميم
 والتابوت وجميع ما كان معه حتى أدخل على الملك فقاله له الملك : إفتح التابوت . فقال إبراميم

قال : فغضب الملك وأجبر إبراهيم علِّى على فتحه ، فلما رأى سـارة لم يـملك حلمه سفهه أن مد يده إليها فأعرض إبراهيم اللهم احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي ، فلم تصل يله إليها ولم ترجع إليه ! فقال له الملك : إن إلّهك الذي فعل بي هذا ؟ فقال له : نعم ، إن إلهي غيور يكره الحرام وهو الذي حال بينك وبين ما أردت من

فقال له الملك : فادع إلّهك يرد عليًّ يدي فإن أجابك فلم أعرض لها . فقال إبراهيم قال : فرد الله عز وجل عليه يده فأقبل الملك نحوها ببصره ، ثم أعاد بيده نحوها فأعرض إبراهيم يده ولم تصل إليها ! فقال الملك لإبراهيم فإنه إن فعل لم أعد . فقال له إبراهيم فقال الملك : نعم
فقال إبراهيم فلما رأى ذلك الملك من الغيرة ما رأى ورأى الآية في يده ، عظم إبراهـيـم وهابه وأكرمه واتقاه ، وقال له : قد أمنت من أن أعرض لها أو لشئ مما معك ، فانطلت حيث شئت ولكن لي إلبك حاجة .
 فقال له : أحب ان تأذن لي أن أخدمها قبطبة عندي جمبلة عاقلة تكون لها خادماً. قال : فأذن له إبراهيم فسار إبراهيم


 للملك : إمض فإن إلّهي أوحى إليَّ الساعة أن أعظمك وألألها وألهابك وأن أقدمك أمامي وأمشي خلفك إجلالاً كك .

## فقال له الملك : أوحى إلبك بهذا ؟ فقال له إبراهيم

 قال : وودعه الملك فسار إبراهيم في أدنى الشامات .

 فولدت اسماعبل . انتهى . ودواه ني تفسير نور الثقلينـج ع ص 177 وع ورواه المبلسي في بحار الأنوار ج ج
 كثيراً من الشبه الواردة في الإسرائيلبات ، والتهم التي اتهمه بها الــهود ، وتـلدهم بعض المسلمين !!

نبيناصلى الله عليه وآلد رائد العارفين ورائد سعادتنا

- نهج البلاغة ج r ص
. . . والرسول فد عرف عن اله وأخبرنا ، فهو رائد سعادتنا .
-مروج الذهب للمسوودي ج اص
 علي بن الحسبن ، عن أبيه الحسبن بن علي ، علي ع عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم اله وجهه :








 ما أخذ من ذلك شاب ببصائر الخلق انتخاب محمد وآله ( فقبل أخذ ما ما أخذ جل
 آله ، تقديماً لسنة العدل ، وليكون الإعذار متقدماً .
 الزمان ، ومرج الماء ، وأثار الزبد ، وأهاج الداء الداء المان ، فطفاع الأرض على ظهر الماء [وأخرج من الماء دخاناناً فجعله السماء I آم استجلبها المهما إلى الطاعة فأذعنتا بالإستجابة


 استنبائه إياه أسماء الأشياء ، فجعل اله آدم محراباً وكعبة وباباً وقبلة أسـجد إلئر إليها






وافقه وقبس من مصباح النور المقدم اهتدى إلى سره ، واستبان واضح أمره ، ومن أبلسته الغفلة استحق السخط .
ثم انتقل النور إلى غرائزنا ، ولمع في أئمتنا ، فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض ،





- علل الشرائع ج اص

حدثنا الحسن بن محمد سعبد الهاشمي قال : حدثن النا فرات بن إبراهيم ابن فرات



 محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي علي عن أبي أبيه علي بن بن

 تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المعربين وفضلني على جــلى الميع




 خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده ونحميده ، ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحـنا

نوراً واحداً استعظموا أمرنا ، فسبحنا لتعلم الملائكة إنا خلق مخلوقون ، وإنه منزه عن صفاتنا ، فسبحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا ، فلما شـاهدوا عـظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وآنّا عبيد ولسنا بآلهة يجب ألن نـبا نعبد معه أو دونه ، فقالوا : لا إله إلا الله ، فلما شاهدواكبر محلنا كبرَّنا لتعلم الملائكة أن الهُ أكبر من أن ينال عظم المحل إلا به ، فلما شاهدوا ما جعله الله لنا من العز والقوة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله ، فلما شاهدوا ما ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمد الله لتعلم الملائكة ما يحت الله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمته ، فقالت الملائكة الحمد لله . فبنا اهتدي إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمحجيده ، ثم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً .
_ علل الشرائع ج اص IVV

ـحدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمان بن كثير، عن داود الرقي

 صلوات عليهم أجمعين فقالوا : أنت ربنا ، فحمَّلهم العلم والدين ، ثم قال للملائكة : هوْلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون ، ثم قيل لبني آدم أقروا اله بالربوبية ولهوُلاء النفر بالطاعة والولاية ، فقالوا نعم ربنا أقررنا ، فقال الله جل جلاله للملائكة : إشهدوا ، فقالت الملائكة شهدنا ... على أن لا يقولوا غداً إناكناعن هذا غافلين ، أو يقولوا إنما أشرك آباوُنا من قبل وكنا ذرية من بعد هم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ، يا داود الأنبياء مؤكدة عليهم في الميثاق .

الـ


 وأولهم إقراراً به لما أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ـ وأن الله بعث نبيه محمد

 سبحانه السماء والأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولاء ولا الملائلائكة ، ولا شيئأ مما خلق ، صلوات الله عليهم أجمعين . انتهى
 أحاديث خلق نور النبي وآله صلى الله علبه وعليهم قبل الخلق . خط الفطرة لم ينقطع من ذرية إبراهيم

$$
\text { ـ بحار الأنوار ج } 10 \text { ص liv }
$$








وهذا المسلك ذمبت إلبه طائفة ، منهم الإمام فخر الدين الرازي فقال في كتابه

أسرار التنزيل ما نصه : قيل : إن آزر لم يكن والد إبراهبم بـل كـان عـمه واحتتجوا عليه بوجوه :
منها ، أن آباء الأنبياء ما كانوا كفاراً ، ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى : الذي يراك حين تقوم ـ وتقلبك في الساجدين انيا



 كعبد المطلب وهاشم وعبد مناف صلوات اله عليهم اجمعين ، وإجماعنا وأخبارنا متظافرة .... وقال في هامشه : وذهب بعضهم إلى إيمان والديه منهم السيوطي ، قال في كتاب مسالك الحنفاء : المسلك الثاني أنهما أي عبد اله اله وآمنة لم يثبت عنهما شرك ، بل كانا على الحنيفية دين جدهما إبراهيم على نبينا وعليه الصاة والسلام .....
ثم قال ( السيوطي ) وعندي في نصرة هذا المسلك وما ذهب إلبه الإمام فخر الدين أمور : أحدها دليل استنبطه مركب من مقدمتيني الما

 منه ولا أفضل .
الثانية : إن الأحاديث والآثار دلت على أنه لم تخل الأرض من عهد نوح آدم ويوحدونه ويصلون له ، وبهم تحفظ الأرض ولولا هم لهلكت الأرض ومن عليها ،

وإذا قرنت بين هاتين المقدمتين أنتج منهما قطعاً أن آباء النبي مشرك ، لأنه ثبت في كل منهم أنه خير قرنه . . . ( ثم ذكر عـن السـيوطي آي آيـات وأحاديث لإثبات ذلك منها ) : ما ورد في تفسير فوله تعالى : وجعلها كلما كلمة باقية في عقبه ، ندل على أن التوحيد كان باقياً في ذرية إبراهيم على الفطرة يعبدون الله تعالى حتى تقوم الساعة . .. .


كلهم على دين إبراهيم
_الدر المنور ج r ص ال

 الملائكة ترد على سارة : أتعجبين من أمر اله رحمة اله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ، قال فهو كقوله : وجعلها كلمة باقبة في عقبه ، بمحمد صلى الله علبه وسلم من عفب إبراهبم .

AV الدر المنور ج ع صـ
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ذريتي ، فال فلن يزال من ذرية إبراهبم تقوم الساعة .

$$
\text { _الدر المنور ج } 7 \text { ص } 17
$$

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة : وجعلها كلمة باقبة في عقبه ، قال : في الإسلام أوصى بها ولده .
 فال : الإخلاص والتوحبد لا يزال في ذرينه من يقولها من بعده .

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس : وجعلها كلمة باقية في عقبه ، قال : لا إله إلا الله، في عقبه : قال عقب إبراهيم ولده .

علمار علم الثابتين على الفطرة بعد النبي

- بحار الأنوار ج r • •

لي : بهذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم ، عن عبيدالله بن موسى ، عن سعد بن أوس ، عن بلال بن يحيى العبسي قال : لما فتل عمار ( كذا والصحيح عثمان ) أتوا حذيفة فقالوا : يا عبدالله قتل هذا الرجل وقد اختلف الناس ، فما تقول ؟ قال إذا أتيتم
 أبو اليقظان على الفطرة ثلاث مرات ، لن يدعها حتى يموت . انتهى . ورواه في بحار

الأنوار ج سrص 9
ـ ش شرح الأخبار ج اص
أبو أحمد بإسناده عن حذيفة بن اليمان ، أنه لما احتضر قيل له أوصنا ، فقال : أما إذا قلتم ذلك فأسندوني ، فأسندوه فقال : سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول : أبو اليقظان على الفطرة لا يدعها ثلاث مرات ، لا يدعها حتى يموت . - روضة الواعظين للنيسابوري ص YAY . . . .
 ـ مستدرك الحاكم ج rer rar عن عائشَ أنها قالت : أنظروا عمار بن ياسر فإنه يموت على الفطرة ، إلا أن تدركه هفوة من كبر . صحيح الإسناد . عن قيس بن أبي حازم فال قال عبدالله : ما أعلم أحدأ خرج في الفتنة يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة إلا عمار بن ياسر . صحيح الإسناد .
_ مجمع الزوائد ج 9 ص.
 هذا الرجل ، وقد اختلف الناس فما تقول ؟ فال أسندوني فأسندوه إلى ظهر رجل فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبو اليقظان عـلى الفـطرة لا يدعها حتى يموت أو يمسه الهرم ـ رواه البزار والطبراني فـي الأوسـط بـاختصار ، ورجالهما ثقات .
_كنز العمال ج II ص
أبو اليقظان على الفطرة ، أبواليقظان على الفطرة ، أبو اليقظان على الفطرة ، لا يدعها حتى يموت أو يمسه الهرم ـ ن ، وابن سعد ، عد وضعفه ، عن حذيفة . _كن العمال ج عن حذيفة قال : إن عماراً لا تصيبه الفتنة حتى يخرف ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبواليقظان على الفطرة لم يدعُها حتى يموت ، أو ينسيه الهرم . كر . انتهى
 النبي وأحداث خلافة عئمان ، وكان عمار من قادة جيس علي فيها مواقف سجلها التاريخ ، ومنها مواقف مع عائشة ، ثم ختم الله له بالشُهادة تحت راية علي في صفين ، وقتلته فئة معاوية الباغية كما أخبر بذلك النبي يشك الإنسان بأن جعل النبي عمارأ علماً على خط الفطرة من بعده ، يعني جعله

علياً عِّلِ علمأ للأمة ، وتأكيده بأن خط علي من بعده هو خط الفطرة . ومن الطبيعي أن تكون مواقف عمار إلى جانب علي ثقيلة على عائشة وعـلى قريش ، وأن لا يرووا في حته مثل مذه الشهادة النبوية التي تدينهم ، ولكنها كانت شهادة معروفة بين المسلمين ، ومن هنا أدخل خصوم علي بِلِّلِ في روايتها غمغمة

واستثناءات وشروطاً لغرض إحباط مفعولها ! ويدل على بطلان هذه الإضافات أن الشهادة النبوية وردت في حق عمار مطلقة بنصوص صحيحة عندنا وعند إخواننا وليس فيها تلك الإستثناء الات ـ ـ مضافاًا إلى أن


 كلامه الأول ، ويوقع الأمة في الشك والريب ! ! - وقد روى الهيثمي في مجمع الزوائد ج V ص الشهادة النبوية ومدى حسد قريش لعلي بِّ
 قتل فما تأمرنا ؟ قال آمركم أن تلزموا عماراً . قالوا إن عماراً لا يفارق علياً ! قال إن الحسد هو أهلك الجسد وإنما ينفركم من عمار قربه من علي ؟ ! فوا الله لعلي أفضل ألما من عمار أبعد ما بين التراب والسحاب الـو وإن عماراً لمن الأحباب ـ و وهو يعلم أنهم إن لزموا عماراً كانوا مع علي ـ رواه الطبراني ورجاله ثقات ، إلا أني لم أعرف الرجـل
 لأن حسدة بني هاشم الذين عناهم حذيفة والذين تحدث عنهم القرآن هم فـر فـبائل قريش ، وليسوا بني عبس أو تميم .

علي عِّذِّ إمام الثابتين على الفطرة
ـ نهج البلاغة ج اص 0•

ومن كلام له عليه السلام لأصحابه : أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجا رجل رحب البا البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد ، فاقتلوه ولن تقتلوه ، ألا وإنه سيأمركم

بسبي والبراءة مني ، فأما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة ، وأما البراءة فـلا
تتبرؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة . ـ شرح الأخبار ج اص 109 عن الشعبي أنه كان يقول : سمعت رشبد الهجري والحارث الأعور الهـمداني



 على الفراش . فاني أشهد إني سمعت رسول اله لأشد من ضربة ألفـ سيف ، أخبرني جبرئيل يا علي إنه يصيبكم بعدي أَتَرةٌ وزلزال ، فعليكم بالصبر الجميل . وقال لي أيضاً : تضاء مقضي على لسان النبي الأمي : إنه لا يبغضك يا يا علي مؤمن

 ثم أمرَّ يده اليمنى على لحيته ، ثم وضعها على رأسه ، ثم قال : أما لقد رأيت في في
 ستعرضون على البراءة مني فلا تتبرأ وا مني ، فإن صا صاحبكم واللّ على فلى فطرة الله التي فطر الناس عليها ـ ثم نزل عن المنبر .
ـ شرح الأخبار ج اص 179
.ثم قال : سيظهر عليكم بعدي رجل وإنه سيعرضكم على سبي والبراءة مني ، ...
 فاني على الفطرة .

ثم قال : يكون بعدي أئمة يأمرونكم بسبي والبراءة مني ، أما السب فسبوني ، ولا تتبرزوا مني فاني ولدت على الفطرة وأموت على الفطرة إن شاء الش .




 على عاتقه يختال به حتى أتى البصرة فقتل بها أربعين ألناً ، ثم سار إلى الش الشا
 فقتلهم عن آخرهم! !
فقال له ابن عباس : أعليٌ أعلم عندك أم أنا ؟ فقال : لو كان علي أعلم عندي منك
ما سألك !
قال : فغضب ابن عباس حتى اشتد غضبه ثم قال : ثكلتك أمك عليٌ علمني ، وكان علمه من رسول الله
 في علم علي كالقطرة الواحدة في سبعة أبحر !!

- بحار الأنوار ج ع ع ص

 ستعرضون على البراءة مني فلا تفعلوا فإني على الفطرة . .. . فإن تيل :كيف علل نهبه لهم من البراءة منه بقوله : فإني ولدت على الئلى الفطرة ، فإن



الفطرة وسبق إلى الإيمان والهجرة ، ولم يعلل بآحاد هذا المـجموع ـ ومـراده هـنا



 فيها إذاكان في حجره وهو المتولي لتربيته مولود في أيام كأيام النبوة ، وليس بمالي اليمولود






 من قبلها شاهد من ذلك شييأ : لقد ولد لنا مولود بفتح اللّ علينا به أبوابابأ كثيرة من
 عنه وكاشف الغم عن وجهه ، وبسيفه ثبت دين الإسلام ورست دعائمه وتمهدت

فواعده .
وفي المسألة تفصبل آخر ، وهو أن يعني بقوله : فاني ولدت على النى الفطرة التي لم تنغير ولم تحل ، وذلك أن معنى قول النبي


 المؤمنين لِّاٍ دون غيره ولد على النطرة التي لم تحل ، ولم يصد عن مقتضاها مانع ، وغيره ولد على الفطرة ولكنه حال عن مقتضاها وزال عن موجنها ويمكن أن يفسر أنه أراد بالفطرة العصمة ، وأنه منذ ولد ولم لم يواقع قبيحاً ولا واكان كافرأ طرفة عين ، ولا مخطئأ ولا غالطاً في شيء من الأشياء المتعلقَ بالدين وهذا تفسير الإمامية . انتهى .


 ولا شك أن فطرة اله تعالى التي خلق عليها وليه ووزير رسوله صلى الله عليهما أرقى من الفطرة العادية التي يولد عليها كل مـولود ، فـالنبي وآله خـيرة الله تــالى الـي وفطرتهم خيرة الفطر ، وقد ورد في الدعاء : يا دائم الفضل على البرية ، يا يا بـاسط
 سجية ، واغفر لنا ياذا العلى في هذه العشبية وتوجد هنا مسألتان في هذا الحديث يناسب التعرض لهما ، وإن كان مـحلهما

باب الإمامة .
المسألة الأولى : أن الفرق بين السب والبراءة من وجهين : أولهـا ، أن البعد السياسي في السب أقوى وأظـهر مـنـه في البـراءة ، والبـع

 البراءة ، وإن كان فبه خطر كبير على أجيال المسلمين .

 السب والبراءة حيث أمر بالأول ونهى عن الثاني ، أن السب صادي الدر بالنسبة إلى المسلم

أيضاً ، بخلاف البراءة فإنها نكون عن المشُركين والكافرين ، كما فال الله تعالى : براءة

 يتبرأ منه صلوات الله عليه يعده من الكفار ، وبهذه المناسبة علل الإمام البراءة بقوله : فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة ، وعلى هذا فلو
 بذلك حكاية عمار ونزول الآية الكريمة : من كفر باللّ من بعد إيمانه إلا من أكره وفلبه مطمئن بالإيمان . انتهى . والفرق الثاني ، أن الحق الشخصي في السب أقوى منه في البراءة ، فالحق العام

 وباعتبار هذا الحق الشخصي كان له اله بخلاف البراءة منه . فكأنه حقي ، ويبقى حق اللّ تعالى فهو حكم شرعي بينكم وبينه ، وهو نعالى يجيزه عند

 في حل منها ، بل يجري عليها الحكم الشُرعي والمسألة الثانية : أن فقهاءنا رضوان اله عليهم أفنتوا بجواز البراءة عند الضـر الهـرورة المهمة كالخوف من التتل ، ولم يفت أحد منهم بوجوب تحمل القتل للتخلص من
 تضمن النهي عن البراءة ، بل رووا تكذيب حديث علي طِّاٍ فقد روى الحميري في فرب الإسناد ص

- عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، قال قيل له : إن الناس يروون أن علياً ستدعون إلى البراءة مني ، وإني لعلى دين محمد ـ ولم يقل وتبروْوا مني ، فقال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة منه ؟ فقال : والله ما ذلك عليه ، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : إلا من أكره وقلبه مطمئن
 عذرك في الكتاب وأمرك ان تعود إن عادوا . انتهى . وقد أفتى بهذا الحديث ابـن إدريس في السرائرج r ص TY\& وأكثر فقهائنا . لكن اختلفوا في أن أيهما أرجح ، ولعل الذين ثبت عندهم النـهي عـن البـراءة حملوه على كراهة البراءة وترجيح تحمل القتل عليها ، ويشهد له ما رواه في وسائل الشيعة ج Iاص عVo عن الكشّي في رجاله عن جبرئيل بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن علي بن محمد عن يوسف بن عمران الميثمي قال : سمعت ميثم النهرواني يقول : دعاني أمير المؤمنين علي بن
 البراءة مني ؟
فقلت : يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك ؟
قالل : إذاً والله يقتلك ويصلبك .
قلت : أصبر فذاك في الل قليل !
فقال : يا ميثم إذا تكون معي في درجتي .. الحديث . انتهى . وقال في الوسائل : رواه الراوندي في الخرائج والجرائح عن عمران عن أبيه ميثم . وفي المقابل توجد روايات يغهم منها ترجيح التفية والبراءة ، ففي الوسائل ج II

 سبيل الذي برىء وقتل الآخر ، فقال : أما الذي برئ فئ فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة .


 موارد التقبة المكروهة والمرجوحة ، وإذا قلنا بعكس ذلك وإن التقبة بإظهار التبرئ

 عبداله بن عطاء فلأنها إنما دلت على أن من ترك التقية فقتل فقد تعجل إلى الجنة ، الْد ولا دلالة لذلك على أن تـرك التـتية بـاختبار القـتل أرجـع مـن فـعلها ، وذلك لأن
 تساويهما ـ ا انتهى .
 عن حديث نهج البلاغة بأنه مستفيض ، وفيه نهي مشـد عند عن البراءة ، قال في الإرشاد ج اص صrr:
ومن ذلك ما استفاض عنه
 فمن عرض علبه البراءة مني فليمدد عنقه ، فمن تبرأ مني فلا دنيا له ولا آخرة ، وكان

وقد رد الشبخ الأنصاري على القول بوجوب تحمل القتل ، نقال في الدكاسب ص
 ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني ، ومن عرض عليه البراءة فليمدد عنقه ، فإن برأ مني فلا دنيا له ولا آخرة ـ وظاهر الما

 المؤمنين وذكر السبد الگلبايگاني أنه قد يجب العمل بالتقية أحياناً فلا بد مـن مـلاحظة
 قلت : بل وربما يستفاد منه ( حديث مسعدة الد ) ومن غيره أن الأفضل له ذلك وإن كان لو لم يجبهم إلى ذلك ولم يسب وقتل لذلك لم يكن آثماً ومؤاخذاً علع عله ، بل هو هو مأجور وقد تعجل إلى جنات النعيم وإلى جوار اللّ رب العالمين ، على حسب ما ما ما ورد في بعض الروايات ، إلا أن التقية أفضل ـ ومع ذلك كله لابد من ملاحظة المصالح والمفاسد والعمل على وفقها ، فربما يترتب على ترك التقية وعلى قتله مثلاً مفاسد عظيمة ، فهنا لابد له من التقبة . انتهى ولا يبعد أن يكون أصل الحكم في المسألة جواز الأمرين للمكلف ، وأنه قد يطرأ عنوان من المصلحة أو المفسدة الملزمة فيوجب اخـتـيار التـبية أو الخـتبار تـحمل الشهادة . ويكون تشخيص ذلك راجعاً إلى المكلف نفسه ، أو الى أهل الخبرة . ولاية علي
 ..... عمران بن ميثم قال : دخلت على حبابة الوالبية فسمعتها تقول : والش ما أحد



ومن كان عدواً لمحمد وآله لم يكن على فطرة الإسلام . انتهى . وروى نحوه في ج
OVY ص
17. وسائل الشيعة ج •

أقول : وفي الكشي ، عن محمد بن مسعود بإسناده عن عمران بن ميثم قـال : دخلت أنا وعباية الأسدي على امرأة من بني أسد يقال لها حبابة الوالبية ، فقال لها عباية : تدرين من هذا الشاب الذي هو معي؟ قالت : لا ، قال : مه ابن أخيك ميشم . قالت : إي والله إي والله، ثم قالت : ألا أحدثكم بحد يـث سمعته من أبي عـبدالله

 ـ مناقب أمير المؤمنين ج اص YYY . . . .

الناس منهم براء .
ـ بتار الأنوار ج TV ص Yr

، يخرجونهم من النور إلى الظلمات ، قيل من نور الفطرة إلى فساد الإستعداد . . .
وفي الكافي عن الصادو ـ تهذيب الأحكام ج ع ص 1 ع
 عنده ، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له ، فدخل فجثى على ركبتبه ثم قال : جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رفبتي من النار ، فكأنه


'المقائد الإسلامية ج.
-بحار الأنوار ج
فس : الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن محمد بن جمهور، عن جعفر


وجهك للدين حنيفاً ، قال : الولاية .


 انتهى . ورواه أيضاً في ج و و ص هr



 _التوحيد للصدوق ص حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد


 الكوفي في تفسيره ص rrr والمجلسي في بحار الأنـوار ج r



 قال : فقال : على التوحيد ، ومحمد رسول الهي ، ، وعلي أمير المؤمنين .

## -و وني بحار الأنوار ج• ص

شي : عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالش

-وفي المحاسن ج اص ات
 فليحمد الله على أولى النعم ، قلت : على فطرة الإسلام ؟ قال : لا ، ولكن على طبى
 رجل آخر فتلزقه زوجها ، فيطلع على عوراتهم ويرثهم أموالهم فلا يحبنا ذلك ألا أبداً ، ولا يحبنا إلا من كان صفوة ، من أي الجِبَل كان . انتهى ، والجِبَل هي الجِبِلاَّت ، جمع جِبْلَّة . انتهى . ورواه في بحار الأنوار ج آلا
ــ مناقب آل أبي طالب ج r ص II

لأني ولدت على الفطرة
فآيـــته البــغض للــعترة

أحب النـبي وآل النبي
إذا شك فــــي ولد والد
IVE ثواب الأعمال ص

 قال : من صاغ خاتماً عقيقاً فنقش فيه ( محمد نبي الله وعلي ولي الله ) وقاه الله ميتة السوء ولم يمت إلا على الفطرة . ورواه في وسائل الشيعة ج rص r•ع

## الفصل الثاني

## وجوب المعرفة والنظر

## وجوب معرفة اله تعالى ومنشؤ ها

وجوب معرنة الها تعالى وأنها أساس الدين

- نهج البلاغذج اص 12

أول الدين معرفنه ، وكمال معرفنه التصديق به ، وكمال التصديت به تـوحيده ، ،
 صفة أنها غبر الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة . . . .

ـالهداية للصدوق ص

 بكل شيء ، لا يوصف بجسم ولا صورة ولا جوهر ولا عرض ولا سا سكون ولا ولا حلا حركة

ولا صعود ولا هبوط ولا قيام ولا قعود ولا ثقل ولا خفة ولا جيئة ولا ذهاب ولا ولا مكان ولا زمان ولا طول ولاعرض ولا

 وخارج من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه ، خالق كل شيء ، ، لا إله إلا هـو ، لا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير .

 فقد زعم أنه محصور ومن زعم أنه على شيء فئ فتد جعله محمولاً.

وقال في هامشه :
قال الصدوق في رسالة الإعتقادات بعد أن ذكر نحواً مما ذكر ما نصه : من قال
 وكل خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهو موضوع مخترع ، وكل حديث لا يو يوافي كتاب اله فهو باطل ، وإن وجد في كتب علمائنا فهو مدلس ، والأخبار التي يتوسمها الجهال تشبيهاً للّ نعالى بخلقه فمعانيها محمولة على ما في القرآن من نظائرها .... ـالإقتصاد للشيخ الطرسى ص ع
الذي يلزم المكلف أمران : علم، وعمل . فالعمل تابع للعلم ومبني عليه ـ والذي يلزم العلم به أمران : التوحيد ، والعدل .
 إلى معرفة اللّ تعالى ، والثاني معرفة اللّ على جمبع صفاته ، والثالث معرفة كـيفبة استحقاقه لتلك الصفات ، الرابع معرفة ما يجوز علبه وما لا يجوز ، الخامس معرفته بأنه واحد لا ثاني له في القدم .

## معرفة الله تعالى و توحيده نصف الدين

_التوحيد للصدوق ص
حدثنا أبوعبداله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ ، قال : حدثنا علي بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بَّ واستنزلوا الرزق بالصدقة . انتهى . ورواه في دعائم الإسلام ج اص لا تتحقت العبادة إلا بالمعرفة

ـعلـ الشراثع ج 1 ص 9
ـ حدثنا أبي بالِ تال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن عبيداله ، عن
 أبي عبد اله لإِّ قال : خرج الحسين بن علي الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه ، فـإذا عـبدوه اسـتينغوا بعبادته عن عبادة من سواه . - علل الشرائع ج اص.
 حدئنا موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسبن بن يزيد النوفلي ، عن علي بن


 يستوجبون به رحمته فيرحمهم .

- جواهر الكلام ج ra ص

نعم ربما قبل بالتفصبل بين من كانت عبادته من الأعمال فالتزويج أفضل منها ،

لإطلاق ما دل على ذلك ، وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية فهي أفضل
 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، والمراد بها كما في الحديث المعرفة .
_شرح الأسماء الحسنى ج r ص rr

وهو مجمع عليه للعرفاء الشامخين والعقاءاء والمـتكلمين ، بـل جـميع إرسـال
 العظمى والغبطة الكبرى ، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، وفي
 فانظر إلى جعلهم غاية العـمل هـي المـعرفة والشـهود ، ولذا فسـر المـفسرون ليعبدون بقولهم ليعرفون

- شرح الأسماء الحسنى ج اص اصن . . . ولا يجوز للمؤمن إنكار ذلك الشهود لأن انكاره إنكار الكتب السماوية والسنن


 القدسي فخلقت الخلق لأعرف ....
_الرواشح السماوية ص
. . . لأن المعرفة غاية وجودهم وغرض خلقـي الجن والإنس إلا ليعبدون ، أي ليعرفون ، ومعرفتهم بالله وباليوم الآخر لا لا تحصل إلا واليا ولا
 المعاد وحشر العباد فيحتاجون إلى معلم بشري . .. .

فضل معرفة اله تعالى

محمد بن سالم بن أبي سلمة ، عن أحمد بن الريان ، عن أبيه عن جميل بن دراج، عن عبداله

 روضات الجنان مع أولياء الله .
 ظلمة ، وقوة من كل ضعف ، وشفاء من كل سقم .


 فاسألوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم
 وقال

الحث على بجالسة أهل المعرفة

- مستدرك الوسائل ج Aص صMA

الكشي في الرجال : روى علي بن جعفر عن أبيه ، عـن جــده ، عـن عـلـي بـن
 فالوحدة آنس وأسلم ، فإن أبيتم مجالسة الناس ، فجالسوا أهل المروات ، فات ، فإنهم لا


## فضل من مات على المعرفة

- نهج البلاغة ج r re
... ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم . فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحـت رسـوله وأهـل بـيته ، مـات شـهـداً ووقـع أجـره عـلى الله ، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله ـ وقامت النبة مقام إصلاته لسيفه ـ وإن لكل شيء مدة وأجلاً.


## نعمة معرفة هد الله وشكره

_الصحيفة السجادية ج اص
والحمدلله الذي لو حبس عن عـباده مـعرفة حـمده عـلـى مـأبلاهم مـن مــنـن المتتابعة ، وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة ، لتصرفوا فـي مـننه فـلم يـحمدوه ، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانبة إلى حد البهيمة ، فكانوا كما وصف في محكم كتابه : إن هم إلاكالأنعام بل هم أضل سبل سبيلا . والحمد لله على ما عرَّفنا من نفسه .

> _الكافي ج ^ص عص

علي بن محمد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان علي بن الحسين

 أكثر من العلم أنه لا يدركه ، فشكر عز وجل معرفة العارفين بـالتفصير عـن مـعرفة شكره ، فجعل معرفتهم بالتقصير شكراً ، كما جعل علم العالمين أنهم لا يـدركونه إيماناً . علماً منه أنه قدر وسع العباد فلا يجاوزون ذلك . نعمة معرفة كرم الله وآلائه

> _الصحيفة السجادية ج r ص ع ع وإن أنامتني الغفلة عن الإستعداد للقائك ، فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك،

وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصبان والطغبان ، فـقد آنسـني بشـرى الغفران
والرضوان .
_الصحيفة السجادية ج ro ror
فو عزتك لو انتهرتني ما برحت عن بابك ، ولا كففت عن تملقك ، لما أُلهم قلبي
 يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه .
معرنة اله لا تكون إلا باله ومن الش
ـ مصباح الدتهجد ص مري




 عرفتك وأنت دللتني علبك ودعوتني إلبك ، ولولا أنت لم أدر ما أنت . . . إلخ . ـ الكافي ج اص 1 ع






 بالل ، وإذا شبهه بالروح أو البدن أو النور ، فلم يعرف الل باله .

لا يفوز الإنسان بالمعرفة إلا بإذن الهُ تعالى
_أمالي الـرتضى ج اص الص إن قال فائل ما تأويل قوله تعالى : وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن اله وبـجعل الرجس على الذين لا يعقلون . . . . فأما ظن السائل دخول الإرادة في محتمل اللفظ فباطل ، لأن الإذن لا يحتمل الإرادة في اللغة ، ولو احتملها أيضاً لم يجب ما توهم الومه لأنه إذا قال إن الإيمان لا لا يقع إلا وأنا مريد له لم ينف أن يكون مريداً لما لم يقع ، وليس في صريح الكـلام ولا ولا دلالته شيء من ذلك وأما قوله تعالى : ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ، فلم يعن بذلك الناقصي


 لبعض الأمور أو لم يعلم ما هو مأمور بعمله بالجنون ونقد العقل . الهداية والإضلال من اله تعالى لكن الإضلال باستحقاق العبد ـالكافيج اص $17 \%$

 قال : من صنع اله ، ليس للعباد فيها صنع ع

 ليس للعباد فيها صنع : المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليظظة .

باب الهداية أنها من الله عز وجل : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن ثابت بن سعيد قال : قال أبوعبدالله : يا ثابت ما لكم وللناس ، كفوا عن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمركم ، فوالله لو أن أهل السماوات وأهل الأرضهن اجتمعوا على أن يهدوا عبداً يريد اله ضالله ما استطاعوا أن يهدوه ، ولو أن أهل السماوات وأهل الأرضين اجتمعواعلى أن يضلوا عبداً يريد الله هدايته ما استطاعوا أن يضلوه ، كفوا عن الناس ولا يقول أحد : عمي وأخي وابن عمي وجاري ، فإن الله إذا أراد بعبد خيراً طيب روحه فلا يسمع معروفاً إلا عرفه ولا منكراً إلا أنكره ، ثم يقذف الل في قلبه كلمة يجمع بها أمره . ـ علي بن إبراهيم بن هاشّم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران، ،
 خيراً نكت في قلبه نكتة من نور وفتح مسامع قلبه ووكل به ملكاً يسدده ، وإذا أراد بعبد سوءا̉ نكت في قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه ووكل به شيطاناً يضله ، ثم تلا مذه الآية : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يـجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء . _دعائم الإسلام ج اص وروينا عن أمير الموْمنين علي بن أبى طالب صلوات اله عليه أنه سـُل ما الإيمان
وما الإسلام ؟

فقال : الإسلام الإقرار والإيمان الإقرار والمعرفة فمن عرفه الله نفسه ونبيه وإمامه
ثم أقر بذلك فهو مؤمن .
قيل له : فالمعرفة من الله والإقرار من العبد ؟

قال : المعرفة من الله حجة ومنة ونعمة والإقرار من يمن الله به على من يشاء ، والمعرفة صنع الله في القلب والإقرار فعل القلب بمن من الله وعصمه ورحمه ، فمن لم يجعله الله عارفاً فلا حجة عليه وعليه أن يقف ويكف عما لا يعلم ، ولا يعذبه الله على جهله ويثيبه على عمله بالطاعة ويعذبه على عمله بالمعصية ، ولا يكون شيئ من ذلك إلا بقضاء الله وقد ره وبعلمه وبكتابه بغير جبر، لأنهم لو كانوا مجبورين لكانوا معذورين وغير محمودين ، ومن جهل فعليه أن يرد إلينا ما أشكل عليه ، قال الله عز وجل : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . انتهى . وقد عقد البخاري باباً في ج اص • تحت عنوان ( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وإن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) ولكنه لم يرو حديثاً على أن المعرفة فعل القلب ، ومثل هذه الظاهرة متكررة في البخاري ، حيث تجد عنواناً ولا معنون له . دعاء طلب المعرفة من الله تعالى

ـ وما روى عن أبي عمرو بن سعيد العمري هرون بن موسى التلعكبري أن أبا علي محمد بن همام أخبره بهذا الدعاء، وذ كر أن الشيخ أبا عمرو العمري قدس الله روحه أملاه عليه وأمره أن يدعو به ، وهو الدعاء

في غيبة القائم من آل محمد عليه وعليهم السام : اللهم عرفني نفسك ، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك . اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك . اللهم عرفني حجتك ، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني . _الكافي ج اص علي بن إبراهيم ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عبدالله بن موسى عـن

عبداله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبداله طِّهِ يقول : إن للغلام غيبة قبل أن


 عز وجل يحب أن يمتحن الشبعة ، فعند ذلك يرتاب المبطلون يا زيار ورارة . قال قلت : جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل ؟ فال : يا زارارة إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء :
اللهم عرفني نفسك ، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف أعرف نبيك ، اللهم عرفني
 فإنك إن لم تعرفني حجنك ضللت عن ديني


 إن شاء اله

## وسائل معرفة الش

## أداة معرفة اله تعالى : العقل

ـالكاني ج اص \&A

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن نوح بن شعبب النبسابوري ، عن




البراءة من الحسد ، وأذنه الفهم ، ولسانه الصدق ، وحفظه الفحص ، وقلبه حسن النية وعقله معرفة الأشياء والأمور ، ويده الرحمة ، ورجله زيارة العلماء . _الكافي ج اص أبوعبداله الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، رفعه عن هشام بن الحن الحكم قال : فال لي

 هداهم اله وأولئك هم أولوا الألباب . يا هشام ، إن اله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجيج بالعقول ، ونصر النبيين بالبيان،


 من كل. دابة وتصريف الريـاح والسـحاب المسـخر بـين السـماء والأرض ، لآيـات لقوم يعقلون . يا هشام ، قد جعل الهُ ذلك دليلاً على معرفته بأن لهم مدبراً فقال : وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، إن في ذلك لآيـات لقـوم



 والأرض لاَيات لقوم يعقلون . وقال : بحيي الأرض بعد موتها ونها ، قد بينا لكم الآيات

لعلكم تعقلون . وفال : وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون .

وقال : ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السـماء مـاء فـيحيي بــ الأرض بعد موتها ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون .


 وقال : هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سـواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ، كذلك نمصل الآيات لقوم يعقلون .
 استجابة أحسنهم معرفة ، وأعلمهم بأمر الش أحسنهم عقالًا ، وأكملهم عقلاً أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة .






 وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ، حين علموا أن القلوب تزيغ ونـئ وتعود إلى


 الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه

ITV رسائل الشريف المرتضى ج ال
 طريق السمع
الجواب : إن الطريق إلى معرفة الله تعالى هو العفل ، ولا يجوز أن يكون السمع ، لأن السمع لا يكون دليلاً على الشئ إلا بعد معرفة الله وحكمته ، وإنه لا يفعل القبيح ولا يصدق الكذابين ، فكيف يدل السمع على المعرفة ـ ووجه دلالته مـبني عـلى حصول المعارف بالله حتى يصح أن يوجب عليه النظر ـ ورددنا على من يذهب من أصحابنا إلى أن معرفة الله تستفاد من قول الإمام ، لأن معرفة كون الإمام إماماً مبنية على المعرفة باله تعالى . . .
وبينا أن العاقل إذا نشأ بين الناس ، وسمع اختلافيافهم في الديانانات ، وقول كـير
 فرط في المعرفة استحق العقاب : لابد من كونه خائفاً من ترك النظر وإممالـ الهـاله ، لأن خوف الضرر وجهه على وجوب كل نظر في دين أو دنيا ، وأنه متى خاف الضـر وجب عليه النظر وقبح منه إهماله والإخلال به .

ـالرسالة السعدية للعلامة الحلي ص عهـ
وخامسها : أن معرفة اله تعالى واجبة ، وليس مدرك الوجوب السمع ، لأن معرفة الإيمان يتوقف عـلى مـعرفة المـوجب ، فـبستحيل مـعرفة الإيـجاب فـبل مـعرفة الموجب ، فلو أسندت معرفة الموجب به ، دار .

- نهج الحق للعلامة الحلي ص 01 الحق أن وجوب معرفة الله تعالى مستفاد من العقل وإن كان السمع قد دل دل علبه
 ظاهرة ، فيجب أن نشكر فاعلها ، وإنما يحصل بمعرفته ، ولأن معرفة الله تعالى واقعة للخوف الحاصل من الإختلاف ، ودفع الخوف واجب بالضرورة .

وقالت الأشعرية : إن معرفة الله تعالى واجبة بالسمع لا بالعقل فلزمهم ارتكاب
 فإن من لا نعرفه بشئ من الإعتبارات البتة نعلم بالضرورة أنا لا لا نعرف أنه أورج أوجب ، فلو فلو استفيدت معرفة الموجب من معرفة الإيجاب لزم الدور المحال !
 بالله تعالى أو إلى غير العارف والقسمان باليا باطلان ، فتعليل الإيجاب بالأمر محال ـ أما أما


 لزم تكليف ما لا يطاق . وسيأتي بطلانه إن شاء الله تعالى

لا يحاسب اله الناس إلا على قدر معرفتهم ، وما بيَّن لم ، وما آتاهم




 حقوق الضعفاء لحال شرفه وجماله .

 عليه شئ ؟ قال :لا ـ محمد بن يحبى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن داود بن

فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبدالله طِّفّ قال : ما حجب اللّ عن
العباد فهو موضوع عنهم .
ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد


الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم .

- وبهذا الإسناد ، عن يونس ، عن حماد ، عـن عـبد الأعـلـى قــال : فـلت لأبـي
 قلت : فهل كلفوا المعرفة ؟ قال : لا ، على الله البيان : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، ولا يكلف الله نفساً ما آتاها ، قال : وسألته عن قوله : وماكان الله ليضل قوملـ : قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ، قال : حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه .

 كان اله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون . قال : حتى يعرفهم ما

 قوله : وإما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ، قال : عرفناهم فاستحبوا

العمى على الهدى وهم يعرفون ؟ وفي رواية : بينا لهم .

 الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ، ثم أرسل إلبهم رسولاً وأنزل عليهم الكـتاب

 إذا نام عنها هلك ، وكذلك الصبام أنا أمرضك وأنا أصحك ، فإذا شفبتك فأقضه .

ثم قال أبو عبد الله ضيت ، ولم تجد أحداً إلا ولله عليه الحجة ولله فيه المشيئة ، ولا أقول : إنهم ما شاؤوا صنعوا، ثم قال : إن الله يهدي ويضل ، وقال : وما أمروا إلا بدون سعتهم ، وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له ، وكل شئ لا يسعون له فهو موضوع عنهم ، ولكن الناس لا خير فيهم ، ثم تلا يجدون ما ينفقون حرج - فوضع عنهم ـ ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم - قال : فوضع عنهم لأنهم لا يجدون . ـ الإعتقادات للصدوق ص 17 ـإ قال الشيخ أبوجعفر : إعتقادنا في ذلك أن الله تعالى فطر جميع الخلق على التوحيد وذلك قوله عز وجل : فطرة الله التي فطر الناس عليها ـ وقال الصادت
 حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه . وقال في قوله تعالى : فألهمها فجورها وتقويها ، قال : بين لها ما تأتي وما تترك من . المعاصي
وقال في قوله تعالى : إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً، قال : عرفناه إما
آخذاً وإما تاركاً .
وفي قوله تعالى : وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ، قال : وهم
يعرفون .
وسئل عن تول الله عز وجل : وهديناه النجدين ، قال : نجد الخير ونجد الشر .
وتال
ونال 媵 : إن الله تعالى احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم .

## من أسباب المعرفة و آثارها

## ما يورث المعرفة

ـ مستدرك الوسائل ج V ص • . .

الحسن بن أبي الحسن الديلمي في إرشاد القلوب : عن أمير المؤمنين طإِّإِ عن

يا رب ما أول العبادة ؟ قال : أول العبادة الصمت والح الصو الصوم ، قال : يا رب وما ما ميراث الصوم ؟ قال : يورث الحكمة ، والحكمة تورث المعرفة ، والمعرفة تورث اليقين ، فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح بعسر أم بيسر . ما تورثه المعرفة

- مستدرك الوسائل ج الص إم
 من خصه الله بنور المعرفة والتوحيد . ما يفسد المعرفة ويطيء نورها

الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن رسول اله تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم .
_مستدرك الوسائل ج 17 ص
 في كثرة الطعام ، وفساد الزرع في كسب الأثام ، وفساد المعرفة في ترك الصادة على خير الأنام .

خطر ضلال الأمم بعد المعرفة

كان نبينا يخاف على أمته الضال بعد المعرفة
_الكافي ج rص va
 ومضلات الفتن ، وشهوة البطن والفرج . انتهى . ورواه في وسائل الشيعة ج الص 19^1 وفي مستدرك الوسائل ج I اص YV7 وني مسند الإمام زيد ص \&Qع

ـ أمالي المفيد ص III
قال : أخبرني أبوحفص عمر بن محمد الصيرفي قال : حدثنا علي بن مـهرويه القزويني قال : حدثنا داود بن سلبمان الغاري قال : حدثنا الرضا علي بن موسى قال : حدثني موسى بن جعفر قال : حدثني أبي جعفر بن محمد قال : حدثني أبي محمد بن علي قال : حدثني علي بن الحسين قال : حدثني ثأبي الحسين بن عـلي فـال :
 على أمتي : الضلالة بعد المعرفة ، ومضلات الفتن ، وشهوة الفرج والبطن .
 عن أبي برزة الأسلمي ثال أبو الأشهب لا أعلمه إلا عن النبي صـلى الله عـلبه وسلم قال : إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومـضالغ الفتن . وفي رواية ومضالت الهوى . انتهى . ورواه في مجمع الزوائد ج V 0 هr وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصشحبح . ورواه في كنز العمال ج 7 اص 0 ع وضع المعرنة في بني اسرائيل بعد موسى
_العهد التديم ج PAr الإصحاح الرابع (إسمـوا تول الرب يا بني اسرائيل ـ إن للرب محاكمة مع سكان
. القاند الإسلالمية ج
الأرض لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض . r لعنّ وكذبٌ وقتل وسرقة وفسق . يعتنفون ودماء تلحق دماء . .. . قد هلك شعبي من عدم المعرفة ـ لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنـا لاتكهن لي ـ ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضاً بنيك . _العهد القديم ص
الإصحاح الخامس والعشرون ا وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون
 r وتعلق إسرائيل ببعل فغور . فحمي غضب الرب على الـى إسرائيل .
 الإصحاح الحادي عشّر 1 فأحبب الرب إلّهك واحفظ حقوقه وفرائضه وأحكامه






 r rv ....
 لتذهبوا وراء آلهة أخرى لم تعرفوها
_العهد القديم ص با الإصحاح الثالث عشر \ إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلماً وأعطاك آية أو

أعجوبة r ولو حدثت إلآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلاً لنـذهب وراء آلهـة
 الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كـل أنفسكم
وإذا أغواك سرأ أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك فائلأ : نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك Vمن آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيد ين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها ^ فلا ترض منه ولا تسمع لا ولا تشفق عينك علبه ولا ترق له ولا تستره هو قد خرج أناس بنو لئبم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين : نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوها .

ـالعهد القديم ص 197
وفال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخنمويـمشين مـمدودات الأعـناق





 فرعة ، وعوض الديباج زنار مسح ، وعوض الجمال كي إتهامهم نبيهم موسى بأنه لم يعرف اله تعالى
_العهد التديم
وقال موسى للرب أنظر ، أنت فائل لي أصعد هذا الشعب ، وأنت لم نعرفني من
. العقائد الإسلامية ج $\qquad$

Ir ، ترسل معي ، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ، ووجدت أيضاً نعمة في عينحي فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد

نعمة في عينيك.
بولس يصف فساد الناس في عصره وبعدهم عن المعرفة
_العهد الجديد ص Y Y
الإصحاح الأول ان الُٔنهم لماعرفوا الله لم يمحدوه أو يشكروه كإلّه بل حمقوا في
 وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يـفنى والطـيور والدواب

والزحافات . . . .
وكذلك الذكور أيضاً تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم r^ . لبعض فاعلين الفحشاء ذكوراً بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضاللهم المحت وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أنسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليت . YQ مملوئن من كل إثم وزناً وشر وطمع وخبث ، مشحونين حسداً وقتلاً وخصاماً ومكراً وسوءاً . . ب نمامين مفترين مبغضين لله ، ثالبين متعظمين مـدعين مبتدعين شروراً، غير طاثعين للوالدين . اr بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضى ولا رحمة . rr الذين إذ عرفوا حكم الل أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط ، بل أيضاً يسرون بالذين يعملون .

المعرفة التي دعا إلهها بولس الذي نَصَّر النصارى
_العهد الجديد ص
رسالة بطرس الرسول الثـانية الإصـحاح الأول . ا ســمعان بـطرس عـبد يسـوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيماناً ثميناً مساوياً لنا ببر إلهنا والمـخلص يسوع المسيح . r لتكثر لكم النعمة والسام بمـعرفة الله ويسوع ربنا . بكما أن قدرته الإلهية

قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعـانا بـالمجد والفضيلة . ع اللذين بهما فد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة ، لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهِية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة . . . لأن هــنـ إذا إذا كـانت فـبكم وكثرت تُصَيِّركم لا متكاسلين ولا غير مئمرين لمعرفة ربنا يسوع المسبح
_العهد الجديد ص ra9 الإصحاح الرابع أنها الأحباء لا تصدقوا
 بعترف بيسوع المسبح أنه فد جاء في الجسد فهو من الله ـ ـ r وكل روح لا لا بـعترف ببسوع المسبح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله . . . ن نحن من اله فمن يعرف الش
 ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي للّ فبنا ـ الله محبة ومن يبُبت في المـحبة

يبثت في الش واله فبه .
_العهد الجديدص ص.
الإصحاح الخامس اكِل من يؤمن أن يسوع هو المسبح فقد ولد من الهُ ، وكل من
 وحفظنا وصاياه . . . . ونعلم أن ابن اله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحت ، ونـا ونحن في الحق في ابنه يسوع المسبح ، هذا هو الإلهَ الحت والحباة الأبدية . ا أيها الأؤلاد إحظظوا أنفسكم من الأصنام

متى اخترع المسيحيون التليث بعد التوحيد
_تاموس الكتاب المتدس ص
النالوث الأتدس ( تثلبث ) عرف قانون الإيمان هذه العفيدة بالقول (نزمْ بإلَّه واحد الأب والإين والروح القدس إله واحد جوهر واحد متساوين في القدرة والمجد ) .

في طبيعة هذا الإلَه الواحد تظهر ثلاثة خواص أزلية ، يـعلنها الكـتاب في صـورة شخصيات ( أقانيم ) متساوية . ومعرفتنا بهذه الشخصية المثلثة الأقانيم ليست إلا حقاً سماوياً أعلنه لنا الكتاب في العهد القديم بصورة غير واضحة المعالم ، لكـنه قدمه في العهد الجديد واضحاً، ويمكن أن نلخص العقيدة في هذه النقاط الست

التالية :
ا ـ الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص اله . r ـ ـ هؤلاء الثلاثة يصفهم الكتاب بطريقة تجعلهم شخصيات متميزة الواحدة عن

الأخرى
r r_ هذا التثليث في طبيعة الله ليس موقتاً أو ظاهرياً بل أبدي وحقيقي .


0 ـ الشخصيات الثالث الأب والإبن والروح القدس متساوون . _-ولا يوجد تناقض في هذه العقيدة ، بل بالأحرى أنها تقدم لنا المفتاح لفهم باقي العقائد المسيحية ـ ولقد كانت هذه الحقيقة متضمنة في تعليم المسبح

وقد تمسكت الكنيسة بما جاء واضحاً في مت rA : Y : 19 ، وتحدث الرسل مقدمين

ولا نستطبع أن نغفل منظر معمودية المسيح وفيه يسمنع صوت الأب واضحاً


ولقد كان يقين الكنيسة وإيمانها بلاهوت المسيح هو الدافع الحتمي لها لتصوغ حقيقة التثليث في قالب يجعلها المحور الذي تدور حوله كل معرفة المسبحبين باللة في تلك البيئة اليهودية أو الوثنبة وتقوم علبه . والكلمة نفسها ( التئليث أو الثالوث ) لم ترد في الكتاب المفدس ، ويظن أن أول

من صاغها واخترعها واستعملها هو ترتليان في القـرن التـاني للـمبلاد ـ ـــم ظـهـر سبيليوس ببدعته في منتصف القرن الثالث وحاول أن يـفسر العقيدة بـالقول : إن
 أبدياً . ثم ظهرت بدعة إريوس الذي نادى بأن الأب وحده هو الأزلي بـينما الإبـنـ والروح القدس مخلوقان متميزان عن سائر الخليفة . وأخبراً ظهر إثناسيوس داحضاً هذه النظريات وواضعاً أساس العقبدة السـليمة التي قبلها واعتمدها مجمع نيقبة في عام YYO ميلادية . ولقد تبلور قانون الإيمان الإثناسبوسي على يد اغسطينوس في القرن الخامس ، وصار القانون عقبدة الكنبسة النعلية من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا .

## متى تجب المعرفة على الإنسان

## في أي سن يجب التفكير والمعرفة

- رسائل الشهيد الثانيج ج ص ان

إعلم أن المتكلمين حددوا وفت النكليف بالمعرفة بالتمكن من العلم بالمسائل الأصولية ، حيث قالوا في باب التكليف أن المكلف يشترط كونه فادراً على ماكن الفـ


 بحسب مراتب الإدراك قوة وضعفاً . وذكر بعض فتهائنا أن وفت النكليف بالمعارف
 والعقل المسارعة إلى تحصبل المعارف قبل الإتيان بالأعمال .

أقول : هذا غير جيد ، لأنه يلزم منه أن يكون الإناث أكمل من الذكور ، لأن الأنثى تخاطب بالعبادات عند كمال التسع إذا كانت عاقلة ، فتخاطب بالمعرفة أيضاً غند ذلك، والصبي لا يبلغ عند كمال التسع بالإحتلام ولابالإنبات على ما جا جرت به العادة، فلا يخاطب بالمعرفة وإن كان مميزاً عاقالًا لعدم خطابه بالعبادات ، فتكون ألا أكمل منه


 لا سمعاً ، لأنا لو فلنا إن المعرفة لا تجب إلا بعد تحقق البلوغ الشُرعي الذي هو الـو مناط
 المذكور إنما علم من الشرع ، ولبس في العقل ما يدل على أن وجوب المبا المعرفة إنما يكون الوا

 والشرع إنما دل على تحديد وقت الوجوب وهـو غــير الوجـوب ، فـلا بـلزم كـون الوجوب شرعياً
لأنا نقول : لا نسلم أن في الشرع ما يدل على تحديد وقت وجوب المعر المرفة أيضاً ، بل إنما دل على تحديد وقت العبادات فقط ، نعم دل الشرع على تقد المد المعرفة على العبادات في الجملة ، وهو أعم من تعيين وفت التقد م ، فلا يدل عليه . وأيضاً لامعنى لكونالعقل يدل العلى وجوب المعرفة في الجملة مندون الج اطلاعه على وفت الوجوب ، إذ لا ريب أنه يلزم من الحكم بوجوبها كونها واجيا واجبة في وفت الحكم .


 الوقت ، خوفاً من أن يسلبه إياها لو لم يشكره ، وحبث أنه لم يعرفه بعد يوجب على

نفسه النظر في معرفته في ذلك الوقت ليمكنه شكره ، فقد علم أنه يلزم من وجوب المعرفة بالعقل معرفة وقتها أيضاً .


## سمعي

فإن تلت : قوله هِئِّهُ : ر رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، فيه دلالة على تحديد وفت وجوب المعرفة بالبلوغ الشرعي ، لأن رفع القلم كناية عن رفع النكليف وعدم جرياني المانه

عليه إلى الغاية المذكورة ، فقبلها لا يكون مكلفاً بشئي ، سواء كان ان قان قد عقل ألم أم لا

 عقلبأ سالمأ عن المعارض ، فإنه يستلزم تحديد وقت وجوب المـئ المعرفة بكمال العقل ، كما تقدمت الإشارة إلبه


 اختاره المحقق الطوسي إئ" وجماعة - مجمع الفائدة والبرهان ج •اص 9 - ع

المراهت إذا أسلم حكم بإسلامه ، فإن ارتد بعد ذلك بحكم بارتداده وإن لم يتب
قتل . . . .


 والإستدلال بالروابة مشكل ، لعدم ظهور الصحة والدلالة على هذا المطلب ، ومـا ومـا نقل عن أمير المؤمنين

من قبيل سائر الناس ، ولهذا حكموا بكون الحجة صلوات الله وسلامه عليه إماماً مع كونه ابن خمس سنين . نعم الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله قدروا على الإستدلال وفهموا أدلة وجود الواجب والتـوحيد ومـا يــو



 الأحكام . . . وقد أجمعوا على عدم وجوب الفروع عليهم وعدم تكليفهم بـها ، الما








 حينئذ وإجراء الأحكام في حقه علبه ، فتأمل .

حكم الإنسان في مرحلة التفكير والبحث

- رسائل الشهيد الثاني ج r ص rer المبحث الثالث في أن الإنسان في زمان مهلة النظر . . . . هل هو كافر أو مؤمن ؟


 التكليف إذا وجه نفسه للنظر في تحقيق الحق ليعتفده ولم يكن ميت معتقداً لما يوه ايو الكفر بل هو متردد حتى يرجح عنده شيء فيعتقده . وكذا من سبق له اعتـقاد مـا مـا
 الحق ، فهذان هل هما كافران في مدة النظر أم لا ؟
 يقتضي الحكم بكفرهما حالة النظر ، لصدق عدم الإيمان عليهما في تلك الك الحالة الحالة ، وهذا مشكل جداً ، لأنه يقتضي الحكم بكفر كل أحد أول كمال عتله الذي الذي هو أول أول


 الإيمان ، حيث لم يمض له وفت يمكن تحصيله فبه فبل الموت كما هو المفروض ، أو الظلم الصرف إن لم يقدر على ذلك ، تعالى الله عن ذلك ، إذ لم يسبق له إلـ إعتقاد ما يوجب الكفر كما هو المفروض أيضاً ، ليكون التعذيب علبه




 لا واسطة بينهما في الآخرة على المذهب الحـ الحق ، فيلزم أن يخلد في الجن الجنة مـن لا لا إيمان له أهلأكما هو المفروض ، وهو مخالف لما انعفد علبه الإجماع من أن غير
المؤمن لا يدخل الجنة
 الإجماع مخصوصاً بمن كلف الإيمان ومضت عليه مدة كان يمكنه الجنه تحصيله فيها

فقصر
وأقول أيضاً : الذي يقتضيه النظر إن هذا الشخص لا بحكم عليه بكفر ولا بإيمان
 حكم الأطنال ، فهو باق على ذلك إلى أن يمضي عليه زمان يمكي اني
 سبق له اعتقاد الكفر ثم رجع عنه إلى الشك ، فيتم فيه

## تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد

ـالإقتصاد للشيخ الطوسي ص 9
الطريق إلى معرفة الأشياء أربعة لا خامس لها :

أولها ، أن يعلم الشئ ضرورة لكونه مركوزاً في العقول ،كالعلم بأن الإثنين أكثر من الوا



وغير ذلك مما هو مركوز في العقول .
والثاني ، أن يعلم من جهة الإدراك إذا أدرك وارتفع اللبس ، كالعلم بالمشاهدات
والمدركات بسائر الحواس .
والثالث ، أن يعلم بالأخبار كالعلم بالبلدان والوقائع وأخبار الملوك وغير والير ذلك .
والرابع ، أن يعلم بالنظر والإستدلال

 اثنين ، وأن الشبر لا بطابق الذراع ـ والعلم بالده فيه خلاف بين العقلاء فكبف يجوز أن
 من الحواس على ما سنبينه فيما بعد ، ولو كان مدركاً محسوساً لأدركناه مع صـرا صحة

حواسنا وارتفاع الموانع المعقولة .

 ليس بمدرك ، والخبر الذي لا يستند إلى الإدراك لا يوجب العلم ـ ألا ترى أن جمبع

 بحصل لهم العلم به لأن ذلك طريقه الدليل . فإذا بطل أن يكون طريت معرفته الضرورة أو المشـاهدة أو الخبر ، لم يبن إلا أن

يكون طريفة النظر .
فإن قيل : أين أنتم عن تقليد المتفدمين ؟


 تقليد الموحد أولى من تقلبد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن ألى أوهامنا ولا ولا يجوز أن ينساوى الحت والباطل فإن تيل : نتلد المحق دون المبطل
تلنا : العلم بكونه محفاً لا يمكن حصوله إلا بالنظر ، لأنا إن علمناه بتقلبد آخر أدى
 باب التقليد ، ولذلك لم يكن أحدنا مفلدأ للنبي أو المعصوم فيما نتبله منه لــــيام الدليل على صحة ما يقوله .

وليس يمكن أن يقال : نقلد الأكثر ونرجع إليهم ، وذلك لأن الاكثر قد يكونون على ضلال بل ذلك هو المعتاد المعروف ، ألا ترى أن الفرق المبطلة بالإضافة إلى الفرق المحقة جزء من كل وقليل من كثير ولا يمكن أن يعتبر أيضاً بالزهد والورع، لأن مثل ذلك يتفق في المبطلين ، فلذلك ترى رهبان النصارى على غاية العبادة ورفض الدنيا مع أنهم على باطل فعلم بذلك أجمع فساد التقليد . فإن قيل : هذا القول يؤدي إلى تضليل أكثر الخلق وتكفيرهم ، لأن أكثر من تعنون من العقلاء لا يعرفون ما يقولونه ، من الفقهاء والأدباء والرؤساء والتـجار وجـمهور العوام ، ولا يهتدون إلى ما يقولونه ، وإنما يختص بذلك طائفة يسيرة من المتكلمين ، وجميع من خالفهم يبدعهم في ذلك، ويؤدي إلى تكفير الصحابة والتابعين وأهل الأمصار ، لأنه معلوم أن أحداً مـن الصـحابة والتـابعين لم يـتكلم فـيما تكـلم فـــــ المتكلمون ولا سمع منه حرف واحد ولا نتل عنهم شئ منه ، فكيف يقال بمذهب يؤدي إلى تكفير أكثر الأمة وتضليلها ، وهذا باب ينبغي أن يزهد فيه ويرغب عنه قيل : هذا غلط فاحش وظن بعيد ، وسوء ظن بمن أوجب النـظر المـؤدي إلى معرفة الله ، ولسنا نريد بالنظر المـناظرة والمـحاجة والمـخاصمة والمـحاورة التـي يتداولها المتكلمون ويجرى بينهم ، فإن جميع ذلك صناعة فيها فضيلة وإن لم تكن واجبة ، وإنما أوجبنا النظر الذي هو الفكر في الأدلة الموصلة إلى توحيد الله تعالى وعدله ومعرفة نبيه وصحة ما جاء به ، وكيف يكون ذلك منهياً عنه أو غير واجب والنبي وغيره ، ولم يعل لأحد إنه يجب عليك القبول من غير آية ولا دلالة ـ وكذلك تضمن القرآن من أوله إلى آخره التنبيه على الأدلة ووجوب النظر ، قال الله تـعالى : أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شئ ـ وقال : أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفـعت . وإلى الجـبال كـيف نـصبت . والىى

الأرض كيف سطحت. وقال : وفي أنفسكم أفلا تبصرون . وقال : قتل الإنسان مـا
 والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألبـاب . إلى قـوله : إنك لا لا تـخلف الـف








 الم المؤمنين


 وخطبه في هذا المعنى أكثر من أن تحصى .
 هكذا ضلالأ ، وأشار بيده ه



فإن قالوا : أكثر من أومأتم إليه إذا سألته عن ذلك لا يحسن الجواب عنه .
 تعذرت عليه العبارة عما يعتقده ، فتعذر العبارة عما في النفس لا يدل على بطلان
ذلك ولا ارتفاعه .
_الرسالة السعدية للعلامة الحلي ص r ـ
وقد حرم اله تعالى على جمبع العبيد سلوك طريق التقليد ، بل أوجب البحث في أصول العقايد اليقينية وتحصيلها باستعمال البراهين القطعية . . . . المقدمة الثانية في تحريم التقليد ـ طلب الله تعالى من المكلف اعتفاداً جازماً يقينياً مأخـوذاً مـن الحجج والأدلة ، وذلك في المسائل الأصولية ، واعتقاداً مستفاداً إما من الحجة ، أو من التقليد في المسائل الفروعية . - رسائل الدحقق الكركي ج اص 09 يجب على كل مكلف حرّ وعبد ذكر وأنثى أن يعرف الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان ، وهي : التوحيد ، والعدل ، والنبوة ، والإمامة ، والمعاد ، بالدلبل لا بالتقليد . ومن جهل شيئاً من ذلك لم ينتظم في سلك المؤمنين ، واستحق العقاب الدائم مع الكافرين

- رسائل المحق الكركي ج اص •^وج rص VY ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى ، وصفاته الثبوتية والسلبية ، وعدله وحكمته ،
 النبي صلوات الله عليه وآله من أحوال المعاد ، بالدليل لا بالتفليد . قوله : بالدلِل لا بالتقليد ، الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر إبباتاً أو نفياً . والتفليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة ، مأخوذ من تقليده بالقلادة

وجعلها عنقه كأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل قلادة في
عنق من قلده .

- رسائل الشهيد الثاني ج

إعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله تـعالى بـالنظر وأنـها لا تـحصل



والنبوة ، والعدل وغيرها ، بل ذهب إلى وجوبه .
 والمعتزلة على الأول والأشعرية على الثاني ، ولا غرض لنا هنا بيبا بيبان ذلك ، بل ببيان أصل الوجوب المتفق عليه . من ذلك : أن له تعالى على عبده نعماً ظاهرة وباطنة لا لا تحصى ، يعلم ذلك كل




 المخبر وخطأ الإمارة ، فلابد من النظر المفيد للعلم .



 حكمه لا يوجب العلم ، إذ لو أوجبه لزم اجتماع الضد الون فين في مثل تقليد من بعتفد حدوث العالم ويعتفد قدمه.

وقد اعترض على هذا بمنع الإجماع ، كيف والمـخالف معروف ، بـل عـورض


 المعارف، ولو كانت المعرفة واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك مع الحكم بإيمانهم . وأجيب عن هذا : بأنهم كانوا يعلمون الأدلة إجمالاً ، كدليل الإعرابي حيث قال : البعرة تدل على البعير ، وأثر الأقدام على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير ؟ ! فلذا أقروا ولم يسألوا عن اعتقاداتهم ، أو أنهم كان يقبل منهم ذلك للتمرين ، ثم يبين لهم ما يجب عليهم من المعارف بعد حين . ومن ذلك : الإجماع أنه لا يجوز تقليد غير المحق ، وإنما يعلم المحق من غن غيره بالنظر فـي أن مـا يـقوله حـت أم لا ، وحــنئذ فـلا يـجوز له التـقلبد إلا بـعد النـظر والإستدلال، وإذا صار مستدلاًا امتنع كونه مقلداً ، فامتنع التقليد في المعارف الآلهِية . ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات ، فإنه لا يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت فتياه عن دليل شرعي ، فإن اكتفى في الإطلاع على ذلك بالظن وإن كان مخطئاً في نفس الأمر لحط ذلك عنه ، فليجز مثله في مسائل الأصول .
 فساغ في الثانية مالم يسغ في الأولى . إحتج من أوجب التقليد في مسائل الأصول بأن العلم بأمر الله غير ممكن ، لأن

 استحال أيضاً أمره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحا الحاصل ما والجواب عن ذلك على قواعد الإمامية والمـعتزلة ظـاهر ، فـإن وجـوب النـي النـر والمعرفة عندهم عقلي لا سمعي . نعم يلزم ذلك على قواعد الأشاعرة ، إذ الوجوب





 عقلي ، فيبطل ما ادعوه من أن العلم بالله تعالى غير ممكن ، أو سمعي فكذلك . فإن قيل : ربما حصل العلم لبعض الناس بتصفبة النفس أو إلهام إلى غـبر ذلك فيقلده الباقون
 أن يكون دليلاً على امتناع المعرفة بالسمع ، فيكون حجة على الأشاعرة ، لا دليلاً على وجوب التقلبد .
واحتجوا أبضاً بأن النهي عن النظر فد ورد في توله تعالى : ما يجادل في آبات الهُ إلا


 وأجيب حن الأول : إن المراد الجدال بالباطل ، كما في تـوله تـعالى : وجالـالـوالوا
 أحسن ، والأمر بذلك يدل على أن الجدال مطلقاً ليس منهياً عنه . وعن الثاني : بأن نهيهم عن الكلام في مسألة القدر على تقدير تسليمه لا يدل الـي على

 توله تعالى : ويتفكرون في خلق السماوات والأرض .

على أن نهيهم عن الخوض في القدر لعله لكونه أمراً غيبياً وبحراً عميقاً ، كـما أشار إلبه علي


 النظر فإنه يكون من واحد ، فهو نصب الدليل على غير المدعى . وعن الثالث : بالمنع من صحة نسبته إلى النبي مصنوعات سفيان الثوري ، فإنه روى أن عمر بن عبداله المعتزلي قال : إن بين الكفر
 كافر ومنكم مؤمن ، فلم يجعل من عباده إلا الكافر والمؤمن ، فسمع سفيان كلانيامها ، المان ، فقال : عليكم بدين العجائز . على أنه لو سلم فالمراد به التفويض إلى اله تعالى في قضائه وحكمه والإنقباد له في أمره ونهيه واحتج من جوز التقليد : بأنه لو وجب النظر في المـعارف الالَّهبة لوجـد مـن
 والمناظرة في المسائل الفقهبة ، فحيث لم بنعل لم يقع ، فلم يجب .





 إلى النظر والمناظرة ، لبدفعوا بذلك شبه المضلين ويقفوا على البقين .

أما المسائل الفروع ، فإنها لما كانت أموراً ظنية اجتهادية خفية ، لكثرة تعارض الإمارات فيها ، وقع بينهم الخلاف فيها والمناظرة والتخطئة لبعضهم من بعض ، فلذا

واحتجوا أيضأ : بأن النظر مظنة الوقوع في الشـبهات والتورط في الضـلالات بخلاف التفليد فإنه أبعد عن ذلك وأفرب إلى السلامة فيكون أولى ، ولأن الأصول أغمض أدلة من الفروع وأخفى ، فإذا جاز التقليد في الأسهل جـاز فـي الأصـعب بطريق أولى، ولأنهما سواء في النكليف بهما، فإذا جاز في الفروع فليجز في الأصول. وأجيب عن الأول : بأن اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد ، لزم إما التسلسل ، ألما أو
 وهي احتمال كذب المخبر ، بخلاف الناظر مع نفسه ، فإنه لا يكابر نفسه فيما أدى إلبه نظره
على أنه لو اتفق الإنتهاء إلى من اتفت له العلم بغبر النظر كتصفية الباطن كما ذهب
 لأنه على خلاف العادة ، فلا ينبسر لكل أحد الوصول إلبه مشافهة بل بـلا بالوسائط ، فيكثر احتمال الكذب ، بخلاف الناظر فإنه لايكابر نفسه، ولأنه أقرب إلى الوفوع في الصواب .
إن تلت : ما ذكرت من الجواب إنما يدل على كون النظر أولى من التقليد ، ولا يدل


 العمل بالراجح ، وهو باطل بالإجماع، ،لا سيما في الإعتقاديات .
 ساغ لنا التغلبد فيها ، ولم يغدح احتمال كذب المخبر ، وإلا لانسد باب العمل فيها ،

بخلاف الإعتقادات فإن الطريق إليـها بـالنظر مــيسر ، فـاعتبر قـدح الإحـتمال فـي التقليد فيها .
وأما احتمال الخطأ في النظر ، فإنه وإن أمكن إلا أنه نادر جداً بالقياس إلى الخطأ في النعل ، فكان النظر أرجح ، وقد بينا أن ألعمل بالأرجح واجب . وأجيب عن الثاني : أولاً بالمنع من كونها أغمض أدلة ، بل الأمر بالعكس لتوقف الشرعيات على العقليات عملاً وعلماً .
 فضلاً عن كونه أولى ، لأن المطلوب فيها اليقين ، بخلاف الشال الشرعيات فإن المان المطلوب






 وإن لم يفده وجب ترجيح النظر عليه ، إذ من المعلوم ضرورة أن النظر الصحبح يفيد

 باعتبار اليقين فيما يتحقق به الإيمان . وقول بالإكتفاء بالتقليد أو ما في حكمه فإذا فيا انتفى الثاني بما ذكرناه من الأدلة ثبت الأول .

 وهو التصديق القولي ، بل ماسوى التصدين الجازم ، حيث لم لم يثبت لهم من الإيمان

إلا ما دخل القلب . ولا ريب أن ما دخل القلب يحصل به الإطمئنان ، ولا اطمئنان في الظن وشبهه لتجويز النقيض معه ، فيكون الثبات والجزم معتبراً في الإيمان فإن قلت : قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : أو لم تؤمن ؟
 بالإيمان ، بقوله بلى مع أن فوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) يدل على أنه لم يكن المير مطمئناً فلم يكن جازماً .
تلت : يمكن الجواب بأنه هِّهِّ طلب العلم بطريق المشاهدة ، ليكون العلم بإحياء

 المشاهدة . أيضاً وليس المراد أنه لم يكن متبقناً قبل الإرائة ، فلم يكن مطمئناً ليلزم تحقق الإيمان مع الظن فقط
وأيضاً إنما طلب





 مشركون ، فإنه ينهم من الآية الكريمة وصف الكافر المشرك بالإيما بإيمان حال شركه ، إذ الجملة الإسمبة حالبة ، فضلاً عن الإكتفاء بالظن وما في حكمه في الإيمان ، وهو ينافي اعتبار اليقين
تلت : لا ، فإن الآية الكريمة إنما دلت على إخباره تعالى عنهم بالإيمان بالصانع والتصديق بوجوده ، لكنهم لم يوحدوه في حالة تصديقهم به ، بل اعتقدوا له شريكاً

تعالى الله عما يشركون ـ وحينئذ فيجوز كونهم جازمين بوجود الصـانع تـعالى مـع
 الإيمان الشرعي بل الإيمان جزء منه ، وهو غير كاف .
على أنه يجوز أن يكون المراد من الإيمان المنسوب إليـهم فـي الآيـة الكـريمة التصديق اللغوي ، وقد بينا سابقاً أنه أعم من الشرعي ، وليس النزاع فـبه بـل فـي
 أي حال إشرا كه بقلبه ، نعوذ باله من الضلالة ـ ونسأله حسن الهداية ـ هذا مـا ما تيسر لنا من المقال في هذا المعام .

ـ شرح المقاصد للتفتازاني ج اص . . . . الثالث : أنا لا نسلم أن المعرفة الكاملة لا تحصل إلا بالنظر ، بل قد تحصل بالتعليم على ما يراه الملاحدة .. أو بقول المعصوم على ما يراه الشيعة . .. . .

## المعرفة والعمل

اشتراط كل منهلا بالآخر
ـ نهج البلاغة ج ع ص
وسئل
-نهج البلاغة ج . . . وأنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم ، فإن رفعة الذين بعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له ، وسلامة الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له . _ الكافي ج اص محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عبسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن

مسكان ، عن حسين الصيقل قال : سمعت أبا عبداله طِّفِّ يقول : لا يقبل الهُ عملاً إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل ، فمن عرف دلته المعرفة على العمل ، ومن لم يعمل فلا معرفة له . ألا إن الإيمان بعضه من بعض
rv_rr الكافي ج r ص

 أفضل عند الله ؟ قال : ما لا يقبل الله شيئاً إلا به ، قلت : وما هو ؟ الذي لا إلا هو ، أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزل الا

 يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه.
قال : قلت : صفه لي جعلت فداك حتى أفهمه . A قال : الإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل ، فمنه التام المنتهى تمامه ومنه الناقص البين نقصانه ومنه الراحج الزائد رجحانه قلت : إن الإيمان ليتم وينفص ويزيد ؟

فال : نعم :
قلت : كيف ذلك ؟
فال : لأن اله تبارك ونعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها ، فليس من جوارحه جارحة إلا وفد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها ،


 الذي ينطق به ، ورأسه الذي فيه وجهه . فليس من هذه جارحة إلا وفد وكلت من

الإيمان بغير ما وكلت به أختها بغرض من اله تبارك اسمه ، ينطق بـه الكتـاب لهـا
ويشهد به عليها
ففرض على القلب غير ما فرض على السمع ، وفرض على السمع وغير ما فرض





 كتاب ، فذلك ما فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله ، وهو فور اله اله

وقال : ألا بذكر اله تطمئن القلوب

 من يشاء .. فذلك ما فرض الله عز وجل على على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الإيمان . وفرض الهُ على اللسان القول التعبير عن القلب بما عفد علبه وأفر به ، قال الله تبارك

 ونرض على السمع أن يتنزه عن الإستماع إلى ما حرم اله وأن يعرض عما عما لا لا يحل
 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعنم آيات اله بكفر بها ويستهزأ بها فلا تفعدوا


وإما ينسينك الشيطان فلا تفعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين . وقال : فبشر عباد


الألباب
وقال عز وجل : قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون .


 وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله علبه ، وأن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له ، وهو عمله وهو من الإيمان ، فقال تبارك وتعالى الى : قل للمؤمنين يغضورا




أن ينظر إلبها .
وفال: كل شئ في الترآن من حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا هذه الآية فإنها من النظر.
 كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ، بعني بالجلود : الفروج والأفخاذ وقال : ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولأ. فهذا ما فرض الله على العبنين من غض البصر عما حرم اله عز وجل وجل ، وهو عملهما وهو من الإيمان وفرض الهع على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم اله ، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سـبيل اللـ

والطهور للصاة ، فقال : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

 حتى تضع الحرب أوزارها ـ فهذا ما فرض الهُ على اليد ين لأن الضرب من من علاجهما .





 فهذا أيضاً ممافرض الهُ على اليدين وعلى الرجلين وهو عملهما وهو من الإيمان.


 لهّ فلا تدعوا مع اله أحدا .
وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصالاة بها وذلك أن الله عز وجل الهِ لما



 أمر الله عز وجل فيها لقي الله عز وجل ناقص الإيمان .
 نقال : قول الهُ عز وجل : وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أبكم زادته هذه

إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشُرون ـ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم . وقال : نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمـنوا


 الله ، وبالنتصان دخل المفرطون النار . ـالكافي ج عنه ، عن أبي إبراهيم حعه علبك عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن ترزفني العمل بما علمتني من معرفة حقك ، وأن تبسط على ما حظرت من رزقك . or دعائم الإسلام ع اص . . . . وجل العمل من العباد بالفرائض التي افترضها عليهم بعد معرفة من جاء باء بها من عنده ودعاهم إليه ، فأول ذلك معرفة من دعا إليه ، وهو اللـ الذي لا إله إلا هو وحـده ه ،




 فباطن الحرام حرام كظاهره ، ولا يسع تحلبل أحدهما ، ولا يجوز ولا يحا يا إبا ، إلاحة شيء منه ، وكذلك الطاعات مفروض على العباد إقامتها ، ظاهرها وباطنها ، الطا ، لا يجزي إقامة ظاهر منها دون باطن ولا باطن دون ظاهر ، ولا تجوز صهاة الظاهر مع ترك صلاة

الباطن ، ولا صالاة الباطن مع ترك صلاة الظاهر . وكذلك الزكـاة ، والصـوم والحـج والعمرة ، وجميع فرائض الله افترضها على عباده ، وحرماته وشعائره. - وسائل الشيعة ج 1 وفي عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا المأمون قال : الإيمان هو أداء الأمانة ، واجتناب جمبع الكبائر ، وهو معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان . إلى أن قال : واجتناب الكبائر وهي : قتل النفس التي حرم الله تعالى ، والزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفـرار مـن الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة ، وأكل الربا بعد البينة، والسحت ، والميسر وهو القمار، والبخس في المكيال والميزان ، وقذف المحصنات ، والزنـا ، واللـواط ، واليأس مـن روح الله ، والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، ومعونة الظـالمين ، والركـون اليـهم ‘ واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكـنب والكـبر ، والإسـراف والتبذير ، والخـيانة ، والاعسـتخفاف بـالحج ، والمـحاربة لأوليـاء الله ، والأشـتغال بالمالهي ، والاءصرار على الذنوب ـ ورواه ابن شعبة في (تحف العقول) مرسلاًنحوه . - وروت مصادر إخواننا السنة اقتران المعرفة والعمل عن علي عليه السلام ، ففي كـنز
 بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان ـ أبو عمرو بن حمدان في فوائده . - وفي سنن ابن ماجة ج اص حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا عبدالسلام بن صالح أبو الصلت الهروي، ثنا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن علي بن الحسين ، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الل عليه وسلم : الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان . قال أبو الصلت :

لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ . انتهى ورواه البيهى في شعب الإيمان ج اص
 الدطالب ج ص Iro - وفي مروج الذهب للمسعودي ج عص قال علي بن محمد بن علي بن موسى عن أبيه عن أجداده عن علي رسول الل ( ص ) : أكتب يا علي ، قلت وما أكتب ؟ قال لي : أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . الإيمان ما وقرته القلوب ، وصدقته الأعمال ، والاسسلام ما جرى به اللسان ، به المناكحة .

AV_AT وفي إرشاد الساري ج اص الإيمان قول وفعل .. وهو موافق لقول السلف اعتقاد بالقلب ونطت اللسان . وقال المتأخرون منهم الأشعرية ، ووافقهم ابن الراوندي من المعتزلة : هو تصديق الرسول إذا تقرر هذا فاعلم أن الايمان ( يزيد ) بالطاعة ( وينقص ) بالمعصيه كما عند المؤلف وغيره وأخرجه أبو نعيم . .. . بل قال به من الصحابه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب . . . . ومن التابعين كعب الأحبار . . . . وعمر بن عبدالعزيز . . . أما توقف
 أفضل الأعهال بعد معرفة العقائد
_الكافي ج r ص • riv و

 بغض الدنيا فإن لذلك لشعباً كثيرة ، وللمعاصي شعب فأول ما عصي الله به الكبر ، معصية إبليس حين أبى واسنكبر وكان من الكافرين ، ثم الحرص وهي معصية آدم

وحواء طيرَّهِ حين قال الله عز وجل لهما : كال من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فأخذا ما لا حاجة بهما إليه ، فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة ، وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه ، ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله ، فتشعب من ذلك حب النساء وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحـة وحب الكـلام وحب العـلو والثـروة ، فـصرن سـبع خخصال فاجتمعن كلهن في حب الدنيا ، فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك : حب الدنيا رأس كل خطيئة ، والدنيا دنيا آن : دنيا بلاغ، ودنيا ملعونة . انتهى . ورواه في وسائل
_الشيعة ج الاص ^•r

ــ حدثني محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسـن بـن
 العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو ؟ فقال : ما أعلم شيئاً بعد المعرفة

 أقل ما يجب ، وأقصى ما يِكن ، من المعرفة
_الكافي ج اص

محمد بن أبي عبدالله رفعه، عن عبدالعزيز بن المهتدي فال : سألت الرضا عن التوحيد فقال : كل من قرأ قل هو الله احد وآمن بها فقد عرف التوحيد ، قلت : كيف يقروْها ؟ قال : كما يقروْها الناس وزاد فيه كذلك الله ربي ، كذلك الله ربي . _الكافي ج اص 91 أحمد بن ادريس ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي


فقالوا : أنسب لنا ربك ، فلبث ثلائاً لا يجيبهم ئم نزل : قل هو الله أحد ، إلى آخرها .


 يمسكه وهو يمسك الأشباء بأظلتها ، عارف بالمجهول ، معروف عند كل جا جاهل ، فردانياً ، لا خلقه فيه ولا هو خلقه ، غير محسوس ولا محسوس ، لا تد الدركه الأبصار ، ،

 ولا لإرادته فصل وفصله جزاء وأمره واقع ، لم يلد فيورث ولم يولد فيشاء ولارك ، ولا ولم يكن له كفواً أحد .
_دعاثم الإسلام ج اص ص |r

وعنه صلوات اله عليه أنه قبل له : با أمبر المؤمنزين ما أدنى ما يكون به العـبد


 ! !مامته فيقر له بالطاعة .
قيل : وإن جهل غير ذلك ؟ قال : نعم ولكن إذا أمر أطاع وإذا نهي انتهى .
 ينصبه ديناً ويزعم أنه يعبد الذي أمر به وهو اني


 تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد ، أموراً لا دلبل على وجر فـربها كذلك ، مدعياً

أن الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان مستحت للعذاب الدائم وهو في غاية الإشكال .
نعم يمكن أن يقال : إن مقتضى عموم وجوب المعرفة ، مثل قوله تعالى : ومـا
 أفضل من هذه الصلوات الخمس ، بناء على أن الأفضلية من الواجب ، خصوصواً مثل الصالاة ، تستلزم الوجوب .

وكذا عمومات وجوب التـقته فـي الديـن الشـامل للـمعارف بـرينة اسـتشهاد الإمام
 جاء به النبي يحصل اليأس ، فإن حصل العلم بشئ من هذه التفاصيل اعتقد وتد ين به ، وإلا توقف ولم يتدين بالظن لو حصل له .
ومن هنا قد يقال : إن الإشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة اللّ ومعرفة أوليائه صلوات الهُ عليهم أهم من الإثتغال بعلم المسائل العلمية بل هو المتعين ، لأن العمل يصح عن تقليد ، فلا يكون الإشتغال بعلمه إلا كفائياً بخلاف المعرفة هذا ، ولكن الإنصاف ممن جانب الإعتساف يقتضي الإذعان بعدم التمكن من
 استنباط المطالب من الأخبار وقوة نظرية أخرى لئلا يأخذ بالأخبار المخالفة للبراه اللباهين

 غالباً بالأعمال المبتنبة على التقليد .
هذا إذا لم يتعين عليه الإفتاء والمرافعة لأجل قلة المجتهد ين المين ـ وأما في مثل زماننا

فلا تغتر حينئذ بمن قصر استعداده أو هـمته عـن تـحصيل مــدمات اسـتنباط المطالب الإعتقادية الأصولية والعلمية عن الأدلة العقلبة والنعلبة ، فيتركها مبغضاً لها لأن الناس أعداء ما جهلوا ، ويشتغل بمعرفة صـفات الرب جـل ذكـره وأوصـاف حججه صلوات اله عليهم بنظر في الأخبار لا يعرف بـه مـن ألفـاظها الفـاعل مـن المفعول ، فضلاً عن معرفة الخاص من العام ـ وبنظر في المطالب العقلبة لا يعرف به البديهبات منها ، ويشتغل في خلال ذلك بالتـنـنع عـلى حـملة الشـريعة العـملبة واستهزائهم بقصور النهم وسوء النبة ، فيسأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون . هذا كله حال وجوب المعرفة مستفلاً.
وأما اعتبار ذلك في الإسلام أو الإيمان فلا دليل علبه ، بل يــل عـلى خـلى خـلافه الأخبار الكثيرة المفسرة لمعنى الإسلام والإيمان .
 بعث محمداً أحد يشهد أن لا إلَه إلا الهُ وأن محمدأ رسول اله ، إلا أدخله الله الجنة بإلقراره وهر وهو

إيمان التصدين
فإن الظاهر أن حقيفة الإيمان التي يخرج الإنسان بها عن حد الكـي
 ضرورية الثبوت من النبي صلى الش علبه وسلم ، فيعتبر في الإسلام عدم إنكارها .
 التوحيد والتصد يت بالنبي الْ تفاصبل ذلك ، وإلا لم يكن من آمن بمكة من أهل الجنة أو كان حفيفة الإيمان بعد انتشار الشُريعة غيرها في صدر الإسلام .


أن يعرفه الله تبارك وتعالى إياه فيقر له بالطاعة ، ويعرفه نبيه فيقر له بالطاعة ، ويعرفه إمامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة . فقلت له : يا أمير المؤمنين ! وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت قال : نعم . وهي صريحة في المدعى . وفي رواية أبي بصير عن أبي عبدالله الذي افترضه الله تعالى على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ، ما هو ؟ فقال : أعده علي ، فأعاد عليه ، فقال : شهادة أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصالاة وإيتاء الزكاة ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً، وصوم شهر رمضان ، ثم سكت قليلاً، ثم قال : والولاية والولاية ، مرتين ثم قال : هذا الذي فرض الله عز وجل على العباد ، لا يسأل الرب العباد يوم القيامة ، فــيقول : ألا زدتـني عـلى مـا


للناس الأخذ بها .
ونحوها رواية عبسى بن السري ، قلت لأبي عبد الله لِّلِّ : حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخخذت بها زكى عملي . . . . وني رواية أبي اليسع قال قلت لأبي عبد الله لا يسع أحداً التقصير عن معرفة شئ منها . . . ( وقد أوردنا الروايتين في بحث معرفة الإمام ) وني رواية إسماعيل : قال : سألت أبا جعفر جهله فقال : الدين واسع ، وإن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهلهم . فقلت : جعلت فداك أما أحدثك بديني الذي أنا علبه . فقال : بلى . قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، والإقرار بما جاء به من عند الله ، وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حفكم . فقال : ما جهلت شيئاً . فقال : هو والله الذي نحن عليه . فقلت : فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر .

فال : لا إلا المستضعفين . قلت : من هم قال : نساوُكم وأولادكم ـ قال : أرأيت أم أيمن!






 والحدوث ، وأنه لا يصدر منه القبح فعلاً أو تركاً .
 مما ذكر أجاب بما هو الحق فبه ، وإن لم يعرف التعبير عنه بالعبارات المتعارفة على الما ألسنة الخواص .
 والتصديق بنبونه وصدقه ، فلا يعتبر في ذلك الإعتقاد بعصمتن ، أعني كوني مينه معصومأ

 إرسال الرسل . وهو ظاهر بعض كتب العقائد المصدرة بأن من جهل مال ما ذا ذكروه فيها




 المعرفة أفضل من الصلوات الواجبة ، وأن الجهل بمراتب سفراء الله جل ذكرن الم المع

تيسر العلم بها تقصير في حقهم وتفريط في حبهم ونقص يجب بحكم العقل رفعه ، بل من أعظم النتائص .
وقد أومأ النبي العلوم الشرعية : إن ذلك علم لا يضر جهله . ثم قال : إنما العلوم ثلاثة ، آية محكمة

وفريضة عادلة وسنة قائمة ، وما سواهن فهو فضل . وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدثين في ديباجة الكافي ، حيث فسم الناس إلى أهل الصحة والسلامة وأهل المرض والزمانة ، وذكـر وضـع التكـليف عـن الفـرقة الأخيرة .
ويكـفي فـي مـعرنة الاُُــمة صـلوات الله عـليهمم ، مـعرفتهم بــنسبهم المـعروف والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحت ويجب الإنقياد إليهم والأخذ منهم . وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان . وقد ورد في بعض الأخبار تفسير معرفة حق الإمام بمعرفة كونه إماماً مفترض الطاعة . ويكفي في التصديق بما جاء به النبي من أحوال المبدأ والمعاد ، كالتكليف بالعبادات والسؤال في القبر وعذابه والمعاد الجسماني والحساب والصراط والميزان والجنة والنار إجمالاً، مع تأمل في اعتبار معرفة ما عدا المعاد الجسماني من تلك الأمور في الإيمان المعابل للكفر الموجب للخلود في النار ، للأخـبار المـتقدمة المسـتفيضة والسـيرة المسـتمرة ، فـإنا نـعلم بالوجدان جهل كثير من الناس بها من أول البعثة إلى يومنا هذا ـ ويمكن أن يقال : إن المعتبر هو عدم إنكار هذه الأمور وغبرها من الضروريات ، لا وجوب الإعتقاد بها ، على ما يظهر من بعض الأخبار ، من أن الشاك إذا لم يكن جاحداً فليس بكافر . ففي رواية زرارة عن أبي عبدالله


جماعة يقال لهم الحقية ، وهم الذين يقسمون بحق علي ولا يعرفون حقه وفضله ، وهم يدخلون الجنة .
وبالجملة ، فالقول بأنـه يكـفي في الإيمان الإعـتفاد بـوجود الواجب الجـامع للكمالات المنزه عن النقائص وبنبوة محمد
 غير بعيد ، بالنظر إلى الأخبار والسيرة المستمرة .


 عن المحقق الورع الأردبيلي في شرح الإرشاد . _كناية الأصول ص

نعم يجب تحصيل العلم في بعض الإعتقادات لو أمكـن ، مـن بـاب وجـوب المعرفة لنفسها كمعرفة الواجب تعالى وصفاته ، أداء لشكر بعض نعمائه ، ومعرفة
 فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصبه لذلك ، ولاحتمال الضرر في تركه

 دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ، لا من العقل ولا من النقل ، كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة . ولا دلالة لمثل قوله تعالى : وما خلقت الجن الجن والإنس .. الآَي ، ولا لقوله هِ

 والنوي إنما مو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة ، فلا إطلاق فبه

أصالً . ومثل آية النفر ، إنما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب ، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته ، كما لا يخفى . وكذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو بصدد الحث على طلبه لا بصدد بيان ما يجب العلم به . ثم إنه لا يجوز الإكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلاً أو شرعاً حيث أنـه ليس بمعرفة قطعاً ، فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن ، ومع العجز عنه كان معذوراً إن كان عن قصور لغفلة أو لغموضة المطلب مع قلة الإستعداد ، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال ، بخلاف ما إذاكان عن تقصير في الإجتهاد ، ولو لأجل حب طريقة الآباء والأجداد واتباع سيرة السلف ، فإنه كالجبلي للخلف ، وقلما عنه تخلف ـ ولا يصغى إلى ما ربما فيل: بعد م وجود القاصر فيها ، لكنه إنما يكون معذوراً غير معاقب على عدم معرفة الحق ، إذا لم يكن يعانده بل كان ينتاد له على إجماله لو احتمله .
_ حاشية السيد البروجردي على كفاية الأصول ج r 19 r
فصل . إنما الثابت بمقدمات دليل الإنسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها ، لا حجيته في تطبيق المأتي به في الخارج معهاً ، فيتبع مثالً في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في إتيانها ، بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها ، كما لا يخفى . نعم ربما يجري نظير مقدمت الإنسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية ، مـن انسداد باب العلم به غالباً ، واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمحخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن ، وعدم وجوب الإحتياط شرعاً أو عدم إمكانه عقلًا ، كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثالًا ، فلا محيص عن اتباع الظن حبنئذ أيضاً ، فافهم . خاتمة : يذكر فيها أمران استطراداً :
الأول : هل الظن كما يتبع عند الإنسداد عفلاً في الفروع العملبة ، المطلوب فيها أولاً العمل بالجوارح، يتبع في الأصول الإعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الإعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والإنقياد له ، أو لا ـ الظـاهر لا ، فـإن الأمـر

الإعتقادي وإن أنسد باب القطع به ، إلا أن باب الإعتقاد إجمالاً ـ بــما هـو وافـعه


 الإعتفاديات لترتبب الأعمال الجوانحبة على الظن فيها ، مع إمكان ترتيبها ونيا على ما
 بخلاف العلمبات ، فإنه لا محبص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الإنسداد . نعم يجب تحصبل العلم في بعض الإعتـقادات لو أمكـن ، مـن بـاب وجـوب المعرفة لنفسها ، كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداء لشكر بعض نعمائه ، ومعرفة
 فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصبه لذلك ، ولإحتمال الضرر في تركه ، ولا يجب عفلاً معرفة غير ما ذكر ، إلا ما وجب شر أِ أ معرفته ، كمعرفة الإمام وجه آخر غير صحبح ، أو أمر آخر مما دل الشرع على وج الا وجوب معرفته ، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ، لا من العقل ولا من النقل ، كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة.
 أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخال الخمس ، ولا لما دل على ولى وجوب
 المراد من ( ليعبدون ) هو خصوص عبادة اله ومعرفته ، والنبوي إنما هو بصدد بيان الوان الها


 لا بصد= بيان ما يجب العلم به .

ثم إنه لا يجوز الإكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلاً أو شرعاً ، حبث أنه ليس






 والضالة ، إلا إذا كانت هناك الا منه نعالى عناية ، فإنه غالباً بصدد إثبات ألا أن ما ما وجد آباءه عليه هو الحق ، لا بصدد الحق ، فيكون متصراً مع اجتهاده ومؤاخذ إذا أخطأ على قطهه واعتقاده .



 بخلاف الفروع العملية كما لا يخفى . وكذلك لا دلالة من النقل على وجوبه فيما يجب معرفته مع الإمكان شرعاً ، بل

الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن ، دليل على عدم جورازه الـي أيضاً .



 معاقب على عدم معرفة الحق ، إذا لم يكن يعانده ، بل كان ينفاد له على إجماله لو

توله : فإن الأمر الإعتقادي ، يعني أن العمل على الظن في الأصـول الإعـتقادية يتوقف على تتمبم مقدمات الإنسداد فيها وهو غـير مـمكن إذ مـنها عـــــم إمكــان


 حتى في حال الجهل ، فإنه حيث لا يمكن العلم بها لابد من سلوك الظن لألنـ لأنه أقرب
 حجة شرعاً كان الإعتقاد المطابق له تشُريعاً محرماً عقلاً ، فتأمل جيداً .


شرع فلاحظ.
توله : كمعرفة الواجب تعالى ، لا ريب ظاهراً في وجوب هـوب هــه المـعارف وإنـما
 الثاني ، والخلاف في ذلك منهم مبني على الخلاف في ثـبوت فـي فـاعدة التـحسين
 شكر المنعم ودفع الخوف عن النفس واجبان وهما يتوقفان على المعرفة وما يتر يتوقف

 الشكر واجباً عقلاً لكونه حسناً بنفسه كانت المعرفة بنغسها واجبـة لا لا أنـها مـدندمة لواجب ، ولذا قال في تعليل وجوبها : أداء لشُكر بعض .... . الخ

 فطريأ كان وجوبها فطريأ غيرياً لا عقلباً لا نفسياً ولا غيرياً .

والإنصاف يقتضي التأمل في وجوب الشكر لنفسه وإن كـان حسـناً لأن حسـنه

 تحقيقه . فلاحظ .
ثم إنه قد يتوهم كون وجوب المعرفة غيرياً من جهة توقف الإعتقاد عليها ، لكنه


 وجوب المعرفة . نعم لو كان الواجب ععلاً هو الإعتقاد عن معرفة كانت واجبة لاجن لغيرها لكنه أول الكلام
قوله : فإنهم وسايُط ، يعني فتكون مـعرفتهم أداء للشكـر الواجب وكـذا مـعرفة





 وجوب معرفته محكمة ولا دلالة لمثل قوله تعالى : وما خلفت الجن الـي والإنس ، الآبة ولا لقوله لما دل على وجوب التففه وطلب العلم من الآيات والروايا بالعموم أن المراد من : ليعبدون ، هو خصوص علي علي الي بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة فتجب . قوله : وكذا معرفة الإمام

الوجه الصحيح . . .
ـ نهاية الأفكار ج r
أنا المقام الأول ، فلا ينبغي الأشکال في وجوب تحصيل معرفة الواجب تعالى ومعرفة ما يرجع إليه من صفات الجمال والجلال ، ككونه واحداً قادراً عالماً مريداً حياً غنياً لم يكن له نظير ولا شبيه ، ولم يكن بحسم ولا مرئي ولا له حيز ونحو ذلك .. كما لا إشكال أيضاً في كون الوجوب المزبور نفسياً، لأن المعرفة بالمبدأ سبحانه هي الغاية القصوى والغرض الأصلي من خلق العباد وبعث الرسل كما ينبئ عنه فـوله سبحانه : وما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون ، حـــث أن حـقيقة العـبودية هـي المعرفة ولا ينافي ذلك مقدميتها لواجب آخر عقلي أو شـرعي كـالتدين والإنـقياد ونحوه . ثم إن عمدة الدليل على وجوب المعرفة إنـما هـو حكـم العـعل الفـطري واستقالله بوجوب تحصيل المعرفة بالمبدأ تعالى على كـل مكـلف بـمناط شكـر المنعم باعتبار كونها من مراتب أداء شكره فيجب بحكم العقل تحصيل المعرفة به سبحانه، وبما يرجع إليه من صفات الجمال والجالال ، بل ويجب أيضاً معرفة أنبيائه ورسله وحججه الذين هم وسائط نعمه وفيضه . وإلا فمـع الاغغماض عن هذا الحكم العقلي الفطري لا تجدي الأدلة السمعية كتاباً وسنة من نحو قوله سبحانه : ما خلقت الجن والإنس إلا لِعبدون ، لعدم تمامية مثل هذه الإستدلالات للجاهل بهما لا إلزاماً ولا إقناعاً ، لأن دليلبتهما فرع الاععتقاد بهما وبكلامهما ، وحينئذ فالعمدة في الدليل على الوجوب هو حكم العقل الفطري . نعم بعد تحصيل المعرفة بالمبدأ ووسائط نعمه بحكم العتل ، لا بأس بالاستدلال بالكتاب والسنة لإثبات وجوب المعرفة لما عداهما في فرض تمامية إطلات تـلك الأدلة من حبث متعلت المعرفة ، وإلا فبناء على عدم إطلاقها من هذه الجهة فلا مجال للتمسك بها أيضاً .

ثم إنه مما ذكرنا ظهر الحال في المقام الثاني حيث أنه بعد مـا وجب تـحصيل المعرفة بالواجب تعالى وبوسائط نعمه يجب بحكم العقل الإعتقاد وعـقد القـلب والإنتياد له سبحانه لكون مثله أيضاً من مراتب أداء شكره الوا الواجب عليه ه ـ بل الظاهر أن وجوب ذلك أيضاً كوجوب أصل المعرفة مطلق غير مشُروط بحصول العلم من الخارج ، فيجب عليه حينئذ تحصبل العلم مقدمة للإنقياد الواجب . هذا كله بالنسبة إلى أصل وجوب المعرفة ، وأما المقدار الواجب منها فإنما هو

 والنشّر ولو بنحو الإجمال .
وأما ما عدا ذلك كتفاصيل التوحيد وكيفية علمه وإرادته سببحانه ، وتناصبل المحبّر وخصوصياته ، وأن الميزان والصراط بأي كـيفية ، ونـحو ذلك فـلا يـجب تحصيل العلم ولا الإعتقاد بها بتلك الخصوصيات . نعم في فرض حصول العلم بها من الخارج يجب الإعتقاد وعـتد التـلب بـها ـ الإما
 من باب الإتفاق ، لا أن وجوبها مطلق حتى يجب تحصيل العلم بها من باب المقدر المدمة. نعم الواجب على المكلف هو الإعتقاد الإجمالي بما هو الواقع ونفس الأمر فيع الونتمد وينقاد بتلك الأمور على ما هي عليها في الواقع ونفس الأمر .


 ونحوه كالمعاد الجسماني وأما الإستدلال على وجوب المعراد الدئة بتفاصيل الأمور المزبورة بما ورد من الأدلة النقلية كتاباً وسنة كقوله سبحانه : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، وعموم آية
 طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، فيدفعه مضافاً إلى قضاء العادة بامتناع حصول المعرفة بما ذكر إلا للاوحدي من الناس ، أنه لا إطلاق لها من حيث متعلق المعرفة لأنها بين ما كان في مقام بيان فضيلة الصالاة والحث والترغيب إليها لا في مeام بيان حكم المعرفة ، وبين ما كان بصدد إثبات أصل وجوب المعرفة بـالمبدأ ورسله وحججه لا في مقام وجوبها على الإطـلات ، حـتى بـالنسبة إلى التـناصيل المزبورة . وعليه فعند الشك لابد من الرجوع إلى الأصل المقتضى لعدم وجوبها . نعم حيث قلنا بعدم وجوب تحصيل المعرفة في الزائل عـن المـعدار المـعلوم فليس له إنكاره والحجد به ، إذ لا يستلزم عدم وجوب المعرفة بشئ جواز إنكاره ، بل ربما يكون إنكاره حراماً عليه ، بل موجباً لكفره إذا كان من الضروريات ، لما يظهر منهم من التسالم عـلى كـفر مـنكر ضـروري الديـن كـالمعراج والمـعاد الجسـمـاني ونحوهما . فلا بد لمثّل هذا الشخص حينئذ من الإعتقاد إجمالاً بما هو الواقع . شرح المواتف للجرجاني ج Aص 0 • 0居 . . . مكلفون بأن نعرف من صفاته ما يتوقف تصديق النبي صفات أخرى . أو بأن نقول سلمنا تكليفنا بكمال معرفته لكن لا يلزم من التكليف به حصوله من جمبع المكلفين بـل ربـما يـعرفه مسعرفة كـاملة بـعض مسنهم كـالأنبياء والكاملين من أتباعهم . . . . فإن قلت : مرادهم أنا مكلفون بكمال معرفة ممكنة ، وقد لا يسلمون كون معرفته تعالى بالكنه ممكنة .
قلت : لو سلم فلعل له تعالى صفة لا يمكن لنا معرفتها أيضاً فلا يتجه لهـم بــما ذكروه نفي صفة غبر السمع بالكلية فتأمل . توله فنحن مكلفون إلى آخره .. هذا مترتب على منة التكليف بكمال المعرفة ثم

الترتب باعتبار الأخبار نظيره الفاء في قوله تعالى : وما بكم من نعمة فمن الله ، أي إذا كان التكليف بكمال المعرفة ممنوعاً فأخبركم أنا مكلفون بكذا لا بكذا ، وحينئذ لا يرد أن مثل السمع والبصر والكالام داخل تحت الوسع ، فيقتضي قوله إذ هو بقدر وسعنا أن نكون مكلفين بمعرفته أيضاً مع أن التفريع يقتضي عدم التكليف بها ، إذ لا يتو قف تصديق النبي

المعرفة لا تتو قف على علم الكلام
ـ مستدرك الوسائل ج اص فقه الرضا صاحبها ، وعسى أن يتكلم بشئ لا يغفر له . ونروي : إنه كان فيما مضى قوم انتهى بهم الكالام إلى الله عز وجل فتحيروا ، فإن كان الرجل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه .
وأروي : تكلموا فيما دون العرش ، فإن قوماً تكلموا في الله عز وجل فتاهوا . وأروي عن العالم : وسألته عن شئ من الصفات فقال : لا تتجاوز ما في القرآن . وأروي : إنه قرئ بين يدي العالم فقال : إنما عنى أبصار القلوب وهي الأوهام ، فقال : لا تدرك الأوهام كيفيته ، وهو يدرك كل وهم ، وأما عيون البشر فلا تلحقه ، لأنه لا يحل فلا يوصف ـ هذا ما نحن

عليه كلنا .
IVE رنائل الشهيد الثاني ج r
التوحيد على ثلاثة أقسـام : الأول : تـوحيد الذات ونـفي الشـريك فـي واجب الوجود .
الثاني : بحسب الصفات هو نني الصفة الموجودة القائمة بذاته تعالى . الثالث : توحيده تعالى بحسب العبودية وتخصيص العبادة له جل جلاله .

والعمدة في الإستدلال على الأول قوله تعالى : فـل لو كـان فيههما آلهـة إلا اله

 التصديق به توحيده ، وكـمال تـوحيده الإخــاص لهاص له ، وكـمال الإخــالاص له نـنـي


 حين سأله عن التوحبد ؟ فقال : يا أبا أحمد لا تا تجاوز في التوحيد عما ذي ذكره الله تعالى في كتابه فتهلك .

 النبوة والإمـامة والمـعاد الجسـماني مسـتفاد مـن الكـتاب العـزيز والسـنة النبوبة والإمامية ، بحيث لا مزيد عليها .




 بـعلم الصـغرى ولا الكـبرى ولا التـلـي ولا المـدـدم ، بـهذه العبارات والـا والـانونات والإصطلاحات.

IV7 رسائل الشهيد الثاني ج

 الطرق ـ والحق أنه أبعدها وأصعبها وأكثرها خوفاً وخطراً ، ولذلك نهى النبي

الغور فيه ، حيث روي أنه مر على شخصين متباحثين على مسألة ، كالقضاء والقدر ،

وروى هارون بن موسى التلعكبري أستاد شبخنا المفيد قدس سرهما عن عبدالش



 عنده : إياك وأصحاب الكلام والخصومات ومجا ومالستهم ، فإنهم تركوا ما ما أمروا بعلمه وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه حين تكلفوا أهل أبناء السماء ـ ـ يا أبا عبيدة خالط الط الناس
 لحن القول ، وهو قوله تعالى : ولتعرفنهم في لحن القول .


شرار أمتي ومن هم منهم مر مر
وعنه وورد في موضع آخر : إن شر هذه الأمة المتكلمون .
 تقول : ويل لأصحاب الكلام . فقال لِّهِّ : إنما قلت ويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يقولون .
أقول : يمكن أن يكون هذا إشارة إلى أنها أنهم تركوا التشبيهات كما عرفت الواردة في
 الفاسدة وحكاياتهم الباردة ، المذكورة في الكتب الكلامية . قال سيد المحققين رضي الدين علي بن طاووس شاء : مثل مشائخ المعتزلة في تعليمهم معرفة الصانع ، كمثل شخص أراد أن بعرف غيره النـار ، فـقال : يــا هـــا

معرفتها تحتاج إلى أسباب : أحدها الحجر ولا يوجد إلا طريق مكة ـ والثاني الحديد
 فأخذ المسكين في تحصبل هذه الأسباب . ولو قال له في أول الحال : إن هذه الجسم المضئ الذيا لذي تشاه

تطلبها لأراح واستراح
فمثل هذا العالم حقيق أن يقال إنه قد أضل ، ولا يقال إنه قد هدى ، أو أو عـدل

 الأخبار .
أقول : هذا حال الكلام الذي كان في أول الإسلام ، ولا شك أنه ما كـان بـهذه



 لا يعترفون ؟ فإن أقروا واعترفوا فما فائدته ؟ وإلا فكيف يعاشي اعتقادهم بأن عدم المعرفة بالأصول كفر والكافر نـرا
 يومهم الذي كانوا يوعدون .

ويكني الدليل الإجالي في المعرفة
ـالإتتصاد للشيخ الطوسي ص
 بينوه لنفف علبه ؟ قلنا : أحوال الناس تختلف في ذلك : فمنهم من بكفيه الشئ اليسبر ، ومنهم من

يحتاج إلى أكثر منه بحسب ذكائه وفطنته وخاطره ، حتى يزيد بعضهم على بعض
 لكثرة خواطره وتواتر شبهاته . وليس يمكن حصر ذلك لشئ لا يمكن الزيادة عليه ولا

فإن تيل : فعلى كل حال بينوا لذلك مثالاً على وجه التقريب .



 من أحواله ، عَلِمَ أن هنا من من يصرفه هذا التصريف ويفعل بـل به هذا الفعل ، لأنه يعجز
 بذلك أنه لابد من أن يكون هناك من هو قادر على ذلك مـلـ مخالف له ، لأنه لو كان كان مثله

 وبهذا القدر يكون عالماً باله تعالى على الجملة
وهكذا إذا نظر في بذر يبذر فينبت منه أنواع الزير ولئ والغرس ويصعد إلى منتهاه ،






 يتكاثف ويظهر فيه الرعد والبرق والصواعق ، ثم ينزل منه من المياه والبحار العظيمة

التي تجري منها الأنهار العظيمة والأودية الوسيعة ، وربما كان فيه مـن البـرد مــنل




 مضى على ذلك ولم يشُعثه خاطر ولا طرقته شبهة فهو ناج متخلص منـ







 ولا حسن التكليف ولا النبوات ولا الشُرعبات ، لأن معرفة هذه الأشباء لا يمكن إلا






 الأجناس ومن كل جنس على ما لا يتنامى لفقد التخصيص

وكذلك إذا علم بالمحكم من أفعاله كونه عالماً علم أن ما لأجله علم ما علمه لا لا لا لا لا لا لم الم





















 النظر فيها ولا التشاغل بها .

وهذه أحوال أكثر العوام وأصحاب المعايش والمترفين ، فـإنهم ليس يكـادون يلتفتون إلى شبهة تورد عليهم ولا يقبلونها ولا'ئتصورونها قادحة فيما فيما اعتقدوه ه ، بل ريما أعرضوا عنها واستغنوا عن سماعها وإيّراذدها وقالوا : لا تفسدوا اعليا علينا ما ما علمناه . وقد شاهدت جماعة هذه صورتهم . فبان بهذه الجملة ما أشـرنا إلبـه مـن أحـوال

أصحاب الجُمَل

$$
\text { -رسائل الشهيد الثانى ج r ص } 1 \text { r }
$$

 عند من لا يكتفي بالتقليد في المعرفة

 دلبلاً على الصانع ، ويقال لما به الإرشاد كالعالم، لأنه بالنظر فيه يحصل الإرشاد ، أي
الإطلاع على الصانع تعالى .


 يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري ، فلا يشمل الإمارة ـ وهذان النعريفان
 ينظر فيه بعد ، فالعالم قبل النظر فيه دليل على ،


 لأنها الحالة التي تكون فيه أو يلزم منها قول آخر . ويمكن أن يقال : على اعتبار اللزوم

لا يصدق الدليل على المقدمات حال ترتيبها ، لأن اللزوم لا يحصل عنده بل بعده . اللهم إلا أن يراد باللزوم اللغوى ، أي الإستتباع



 وتفصيلها على الوجه المعتبر عندهم غير لازم في حصول الإيمان ، بل اللازم مـن الدليل فيه ما تطمئن به النفس بحسب استعداده الما ويسكن إليه القلب ، بحيث يك يكون

 أقول : يمكن أن يقال أن حصول العـلم عـن الدليـل لا يكـون إلا بـعـد تـرتيب المقدمات على الوجه التصصيلي المعتبر في شُرائط الإستدلال ، وحصوله في لي النـي النفس وإن لم يحصل الشعور بذلك الترتبب، ، إذ ليس كل ما اتصفت به النفس تشعر به ه ، إذ العلم بالعلم غير لازم . والحاصل أن الثرتبب المذكور طبيعي لكل نفس ناطقة مركوز فيها ـ وهذا معنى ما قالوه من أن الشكل الأول بديهي الإنتاج لقربه من الطبع ، فدل على أنى أن في الطبيعة


 يطلقونه إلا على نفس المعقول كالقضايا المرتبة ، مع أن حصول العلم بالفعل على
 فإن حصول الإيمان بـالفعل أعـني التصديت بـالمعارف الإلَهية إنمايكون بـعـد

فقولهم إن الدليل الإجمالي كاف في الإيمان لا يخلو عن مسامحة ، لما بينا من أن


 ورد الشبهة وإلزام الخصوم .

 الجملي ، فقد بينا المراد منه

العجز عن معرفة ذات اله تعالى
_الكافي ج اص
باب النهي عن الكلام في الكبفية :


 كل شئ ولا تنكلموا في ذات الش








الحسين ابن المياح، عن أبيه قال سمعت أبا عبدالله هو ؟ هلك .
ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عبدالحميد ،
 الله ، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فن فن انظروا إلى عظيم خلقه . ـمحمد بن أبي عبدالله رفعه قال : قال أبوعبدالله

 تملأ عينيك منها فهو كما تقول.

- نهج البلاغة ج rص صV
. . . فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمك، وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك . هيهات ، إن من يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات فهو عن صـنات خالقه أعجز . وَمِن تناوله بحدود المـخلوقين أبعد . - نهج البلاغة ج r 119 ومن خطبة له لِّلِّ في التوحيد وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه

ما وحده من كيفه ، ولا حقيقته أصاب من مَثَّله ، ولا إياه عني مـن شَـبَّهه ، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه .
كل معروف بنفسه مصنوع ، وكل قائم في سواه معلول . فاعلّ لا باضطراب آلة ، مقدر لا بـجول فكـرة ، غـني لا بـاستفادة ، لا تـصحبـ الا الأوقات ، ولا ترفده الأدوات ، سبق الأوقات كونه ، والعدم وجوده ، ، وانـ ، والإبتداء أزله .
 وبمعارنته بين الأشياء عُرِفَ أن لا قرين له ، ضاد النور بالظلمة ، والوضوح بارِ بالبهمة والجمود بالبلل . .. .



- دنجج البلاغة جلا بحر ساج ، ولا جبل ذو فجاج ...
. . . وأشهد أن من شبهك بـتباين أعـضاء خـلقك ، وتـالاحم حـقاق مـفاصلهم المحتجبة لتدبير حكمتك ، لم يعقد غيب ضميره على معرفتك ، ولم يباشر قـلبه


 وقدروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم ......





 كنه صفته ، ولا يطيقون حمل معرفة إلهيته ، ولا يحدون حـدوده ، لأنـه بـالكيفبة لا يتناهى إليه .





فسلمت عليه ، فرد علي السلام ثم قال : يا فتح من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق ، ومن أسخط الخالق فقمن أن يسلط الله عليه سخط المخلوق ، وإن الخالت لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأنى يوصف الذي تعجز الحـواس أن تـدركه ، والأوهام أن تناله ، والخطرات أن تحده ، والأبصار عن الإحاطة به ، جل عما وصفه الواصفون ، وتعاللى عما ينعته الناعتون ، نأى في قربه ، وقرب في نأيه ، فهو في نأيه قريب ، و في قربه بعيد ، كيَّف الكيف فلا يقال : كيف ؟ وأَيَّن الأين فلا يقال : أين ؟ إذ هو منقطع الكيفوفية والأينونية .

النهي عن الفضولية في معرفة الله تعالى
ـ مستدرك الوسائل ج YV I صV

محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بـن
 وبه معرفة ؟ فغضب وخطب الناس ، فقال فيما فال : عليك يا عبدالله بما دلك عليه القرآن من صـفته ، وتـقدمك فــــه الرسـول مـن معرفته، فائتم به، واستضئ بنور هدايته، فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتها ، فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين ، وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكـتاب فرضه ، ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى أثره ، فكل علمه إلى الله ، ولا تقدر عظمة الله عليه قدر عقلك ، فتكون من الهالكين ، وأعلم يا عبدالله أن الراسخين في العلم، هم الذين أغناهم الله عن الإقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب، إقراراً بجهل ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فقالوا : آمنا به كل من عند ربنا ، وقد مدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً ، وسمى تركهم التعمن فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً .

أنواع من المعرفة والعارفين

المعرفة الحقيقية والمعرفة الشكلية
_الصحيفة السجادية ج rص


 أهل مكة والحجاج يسألوننا أن نستسقي لهم ، فأتبنا الكعبة وطفنا بها بها ، ، ثم سألنا الشا

 مالك بن دينار ويا ثابت البـناني ويـا صـالح المـري ويـا عــتبة الغـلام ويـا حـبـبـ


 الرحمن لأجابه !
ثم أتى الكعبة فخر ساجداً ، فسمعته يقول في سجوده : سيدي بـحبك لي إلا




معرفة الرب فذاك الــــِيِي
في طاعة الش ومـا ذا لتِي
والعــز كــل العـز للـمتفِي

من عرف الرب فـلم تُـْنْهِ ما ضر ذو الطـاعة مـا نـاله ما بصنع العبد بغير التقى

فقلت يا أهل مكة من هذا الفتى ؟ قالوا : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .


تحير المتصوفة في دور العقل في المعرفة
_ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص س7 TV (تحقيق د ـ عبد الحليم محمود
طبع عيسى الحلبي مصر • 197 )
قولهم في معرفة الله تعالى :
أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده ، وسبيل العـقل عـندهم سـبيل العاقل في حاجته إلى الدليل لأنه محدث ، والمحدث لا يدل إلا على مثله . وقال رجل للنوري : ما الدليل على الله ؟ قال : الله . قال فما العقل ؟ قال العقل عــاجز ؛ والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله ! وقال ابن عطاء : العقل آلة للعبودية لا لإشبراف على الربوبية . وقال غيره : العقل يجول حول الكون ، فإذا نظر إلى المكون ذاب ـ وقال أبوبكر القحطبي : من لحقته العقول فهوت مقهورة إلا من جهة الإثبات ، ولولا أنه تعرف إليها بالألطاف لما أدركته من جهة الإثبات ـ وأنشدونا لبعض الكبار :

ســرحـه فـي حـــرة يـلهو
يقول من حـيرته هـل هـو

من رامه بالعقل مسترشداً
وشـاب بـالتلبيس أســراره

وقال بعض الكبار من المشايخ : البادي من المكونات مـعروف بـنفسه لهـجوم العقل عليه ، والحق أعز من أن تهجم العقول عليه وإنه عرفنا نفسه أنه ربنا فقال : ألست بربكم ؟ ولم يقل : من أنا ؟ فتهجم العقول عليه حين بدأ معرفاً ، فلذلك انفرد عن العقول ، وتنزه عن التحصل غير الإثبات . وأجمعوا أنه لا يعرفه إلا ذو عقل ، لأن العقل آلة للعبد يعرف به ما ما عرف ، وهو بنفسه لا يعرف الله تعالى

وقال أبوبكر السباك : لما خلق اله العقل قال له : من أنا ؟ فسكت فكحله بــون الئ الوحدانية ففتح عينبة فقال : أنت اله لا إله إلا أنت . فلم يكن للعقل أن يعرف الله

## تحيرهم في الفرق بين العلم والمعرفة

ثم اختلفوا في المعرفة نفسها : ما هي ؟ والفرق ببنها وبين العلم .
فقال الجنبد : المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه . قيل له زدنــا ، قـال : هـ هـو العارف وهو المعروف ـ معناه : إنك جاهل به من حيث أنت ، وإنما عرفته من مي حيث هو . وهو كما فال سهل : المعرفة هي المعرفة بالجهل
 بذاتها ـ معناه : إن اله إذا عرف عبداً تفسه فعرف الها اله تعالى بتعرفه إليه ، أحدث له الهـ بعد ذلك علماً ، فادرك العلم بالمعرفة وقام العقل فيه بالعلم الذي أحدئه فيه
 معرفة . وفال غيره : أباح العلم للعامة وخصر ألور أولياء الماءه بالمعرفة وقال أبوبكر الوراق : المعرفة معرفة الأثــــاء بـصورها وســماتها ، والعـلم عـلم الأشباء بحقائقها
وقال أبو سعيد الخراز : المعرفة بالل هي علم الطلب لل مـن قبل الوجـود له ، ،
 وقال فارس : المعرفة هي المستوفية في كنه المعروف .
وقال غيره : المعرفة هي حقر الأقدار إلا قدر اله ، وأن لا يشهـه مع مع قدر اله اله قدراً .
 اسنحيبت منه . جعل معرفته بقرب الل منه دلالة المعرفة له

وقيل لعليان : كيف حالك مع المولى ؟ قال : ما جفوته منذ عرفته . فيل له : متى

عرفته ؟ قال : منذ سموني محنوناً . جعل دلالة معرفة له تعظيم قدره عنده . قال سهل : سبحان من لم يدرك العباد من معرفته إلا عجزاً عن معرفته

## تصوراتهم عن العارف باله تعالى

سئل الحسن بن علي بن يزدانِيار : متى يكون العارف بمشهد الحق ؟ قال : إذا بدا
الشاهد ، وفني الشواهد ، وذهب الحواس ، واضمحل الإخلاص .

 أفعالك وبرك وطاعتك ، فترى كثير ما منك مستغرقاً في قليل ما منه ، ، وإن كان مان ما منه
 الضر والنفع والذم والمدح ـ وذهاب الحواس هو معنى قوله : فبي ينطت وبي يبصر ، المار ، الحديث . ومعنى اضمحل الإخلاص : أن لا يراك مخلصاً ، وما خلص من ألـن أفعالك

 معناه : أن يشاهد الهُ وأفعاله دون شـاهده وأهد وأفعاله .


قيل لذي النون : ما أول درجة يرقاها العارف ؟

 أنه مطالب بشكرها ، وإن شكر كان شكره نعمة يجب علبه شكرها

أهلاً أن يقابله بها استحقاراً لها ، ويراها واجبة عليه ، لا يجا يجوز له التخلف عنها عانها .
 ويلاه إن صليت جحدت ، وإن لم أصل كفرت .

أي جحدت عظم النعمة وكمال الفضل حيث فابلت ذلك بفعلي شكراً له مـع
حقارته . ثم أنشد :
كـضفدع يسكــن فــي اليــم

إن هي فاهت ملأت فمها أو سكا

 فيها الأفكار .
سأل أبو السوداء بعض الكبار فقال : هل للعارف وفت ؟ فال : لا . فقال : لم ؟ فال : لأن الوفت فرجة تنفس عن الكربة ، والمعرفة أمواج تغط ، وترفع وتحط ، فالعارف وقته أسود مظلم . ثم قال :
 فال فارس العارف : من كان علمه حالة ، وكانت حركاته غلبة عليه .


 بحالة واحدة ، لأن مصرفه غيره . وأنشدونا لابن عان عطاء :







المؤلفة قلوبهم بالمال لكي يعرفوا
ـاجتهد الخليفة عمر بن الخطاب في آية المؤلفة قلوبهم فأسعط سهمهم رغم نص
 لأن الآية نصت على ذلك ولا يجوز نسخها بالاجتهاد ! \&
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن
 وحدوا اله وخرجوا من الشرك ولم تدخل معرفة محمد رسول الله

 الرابع : المؤلفة قلوبهم ، قال المصنف في المنتهى : أجمع علمائنا على أن من المشركين قوم مؤلفة يستمالون بالزكاة لمعاونة المسلمين ، ونقل في التهذيب مـن


 الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا . راجع أيضاً : الحدائق الناضرة ج
 ص 90 وغيرها من مصادر الحديث والفقه والتفسير .

دعوة العدو في الجهاد إلى معرفة الله تعالى
_الكافي ج o ص

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنفري ، عن سفيان بن

عيينة ، عن الزهري قال ：دخل رجال من قريش على علي بن الحسين صلوات الله








 أمير الموْمنين طِّ⿰亻⿱丶⿻工二又
 مما طلعت علبه الشمس وغربت ، ولك ولاوه ـ انتهى ．وروى نحو الحديث الأول في تهذيب الأحكام ج 1 ص

معرفة أهل الآخرة بديهية لا كسبية
－رساثل الشريغ الرتضى ج ج ص ات ات


 عنهم ، وأن معارفهم ضرورية ، وأنهم ملجزّون إلى الإمتـناع مـن القـبيح وإن كـانوا


وأما الذي يدل على أن أهل الآخرة لابد أن يكونوا عارفين باله تعالى وأحواله ،
 على الوجه الذي يستحقه ، وأنه دائم غير منعطع ، وإذا كانت هذه المعارف واجيرن واجبة


## بحث للشيخ الطوسي في تعريف الإيمان والكفر

_الإقتصاد ص •1
الإيمان هو التصديق بالقلب ، ولا اعتبار بما يجرى على اللسان ، وكل مـن كـان عارفاً بالهُ وبنبيه وبكل ما أوجب الله عليه معرفته مقراً بذلك مصدقاً به فهو مؤمن . والكفر نقيض ذلك ، وهو الجحود بالقلب دون اللسان مما أوجب الله تعالى عـليه
 وني المرجئة من قال : الإيمان هو التصديق باللسان خاصة وكــنـلك الكـفر هـو الجحود باللسان ، والفسق هو كل ما خرج به عه عن طاعة اله اله تعالى إلى معصيته ، سواء كان صغيراً أو كبيراً ـ وفيهم من ذهب إلى أن الإيمان هو التصدين بالقلب واللسان معاً ، والكفر هو الجحود بهما .
وفي أصحابنا من فال : الإيمان هو التصدين بالقلب واللسان والعمل بالجوارح ، وعليه دلت كثير من الأخبار المروية عن الأئمة

وقالت المعتزلة : الإيمان إسم للطاعات ، ومنهم من جعل النوافل والفران الائض من الإيمان ، ومنهم من قال النوافل خارجة عن الإيمان ـ والإسلام والدين عندهم شئ واحد ، والفسق عندهم عبارة عن كل معصبة يستحق بها العقاب ، والصغائر التي تفع عندهم مكفرة لا تسمى فسفاً . والكفر عندهم هو ما يستحت بـه عـقاب عـظيم ،

وأجريت على فاعله أحكام مخصوصة ، فمرنكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا كافر بل هو فاسق . وقالت الخوارج قريباً من قول المعتزلة إلا أنهم لا يسمون الكبائر كلها كفراً ، وفيهم من يسميها شركاً .
 والزيدية من كان منهم على مذهب الناصر يسمون الكبائر كفر نعمة ، والبـاقون يذهبون مذهب المعتزلة
والذي يدل على ما فلناه : أولاً، هو أن الإيمان في اللغة هو التصديق ، ولا يسمون أفعال الجوارح إيماناً ، ولا خلاف بينهم فيه .






 المرجئة من قال لبس هاهنا لفظ منتقل ولا يحتاج إلى ذلك .
 ما أوجبه اله علبه . والإجماع مانع من تسمية من صدق بالج الجبت والطاغوت موزمناً ، فمنعنا ذلك بدليل وخصصنا موجب اللغة ، وجرى ذلك مجرى تخصيص العرف لفظ الدابة ببهيمة مخصوصة ، وإن كان موجب اللغة يقتضي تسمبية كل ما دب دابة ، ويكون ذلك تخصيصاً لا نقلاً . فعلى موجب هذا ، يلزم من ادعى انتقال هذه اللفظة !! ألىال الجوارح أن يدل علبه

المقائد الإسلاميةج
وليس لأحد أن يقول : إن العرف لا يـعرف التصديق فـيه إلا بـالقول ، فكـبف
حملتموه على ما يختص القلب ؟
 وكذلك الساكت ، ويقولون : فلان يصدق بكذا وكذا وفلان لا يصدق ، ويريدون ما

 وإن علم جحوده بالقلب ، والإجماع مانع من ذلك .
 الله تعالى معرفته مما عليه دليل قاطع كالتوحيد والعدل والنبوة وغير النـير ذلك والك ، وأما في
 ويلحق بفاعله أحكام شرعية كمنع التوارث والتناكح المح




ولا فرق بين أن يكون شاكاً في هذه الأشياء أو يكـون مـعتقداً لمـا يــدح فـي حصولها ، لأن الإخلال بالواجب يعم الكن
 اعتقادهم الفاسد في هذه الأشياء ينافي الإعتقاد الصحيح من المعرفة باللّ تـعالى وعدله وحكمته .

بحث للشهيد الثاني في تعريف الإيمان والكفر

- رسائل الشهيد الثاني ج في تعريف الإيمان لغة وشرعاً ، فاعلم أن الإيمان لغةُ : التصديق ، كما نص علبه

أهلها ، وهو إفعال من الأمن ، بمعنى سكون النفس واطـمئنانها لعـدم مـا يـوجب
 وامتثال أمره ، فتكون البـاء للسـببية . ويـحتمل أن يكـون بـمعنـى آمـنه التكـذيب والمخالفة ،كما ذكره بعضهم فتكون الباء فيه الئه ائدة ، والأول أولى كما لا لا يخفى وأوفى
 وبالباء كقوله تعالى : آمنا بما أنزلت .

 علبه قوله تعالى : قالت الأعراب آمنا ، فأخبروا عن أنفسهم بالإيمان وهم من أهر أهل
 نعالى : قل لم تؤمنوا ـ وإئبات الإعتراف بقوله تعالى : ولكن قولوا أسلمنا ، الدال على
 هو الإيمان في عرف الشُرع .

 على أنهم أرادوا اللغوي

 وقوله تعالى : آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، وقوله تعالى : ومن الناس مـن


 باللسان وإن لم يواففه الجنان . وعلى هذا فيكون المنفي هو الإيمان الشرعي أعني

القلبي ، جمعاً بين صحة النفي والإثبات في هذه الآيات




 يصح سلب الإيمان عمن أنكر بقلبه وإن أقر بلسانه ، والأول علامة الحقيقة والثاني علامة المجاز . قلت : الجواب عن الأول أن التبادر لا يدل على أكثر من كون المتار المبادر هو الحقيقي

 إن تلت : الأصل عدم النقل ، فيتعين اللغوي ي العي









 من كون ما صح سلبه هو الإيمان اللغوي بل الشُرعي ، ولبس النزاع فيه
ruq

إن.قلت : ما ذكرته معارض بما ذكره أهل الميزان في تقسيم العلم إلى التصور والتصديق ، من أن المراد بالتصديق الإذعان القلبي ، فيكون في اللـغة كـذلك لأن
الأصل عدم النمل

قلت : قد بينا سابفاً أن الخروج عن هذا الأصل ولو سلم فلا دلالة في ذلك على حصر معنى التصديت مطلقاً في الإذعان القلبي ، بل التصديت الذي هو قسم من العلم وليس محل النزاع على أنا نمول : لو سلمنا صحة الإطلاق مجازاً بـبت مطلوبنا أيضاً ، لانا لم ندع إلا إلا
 حقيقة أو مجازاً تعد من اللغة ، وهذا ظاهر .
 الإعتبارات . وبيان ذلك : إن الإيمان شرعأ : إما أن بكون من أفعال المال القلوب فقط ، أو
 مــذهب الأشـاعرة وجـمع مـن مـتقدمي الإمـامبية ومـتأخريهم ، ومــنهم المـحقت



 وقد ذكر حاصل ذلك بعض المحققين ، فقال : التصديق هو أن تنسب باختبار بارك الصدق للمخبر حتى لو وقع ذلك في القلب من غبر اختيار لم يكن تصديفاً وإن كان معرفة ، وسنبين إن شاء الله تعالى [ فصور اذلك ا الك .

 الخوارج وقدماء المعتزلة والغلاة والقاضي عبدالجبار . أو عن جمبعها من الواجبات

وترك المحظورات دون النوافل ، وهو مذهب أبي على الجبائي وابنه هاشم وأكثر معتزلة البصرة .
وإن كان الثالث ، فهو إما أن يكون عبارة عن أفعال التـلوب مـع جـميع أفعال الجوارح من الطاعات ، وهو قول المحدثين وجمع من السلف كابن مجاهد وند وغير فإنهم قالوا : إن الإيمان تصديق بالجنان وإنران وار بار باللسان وعمل بالأركان وإما أن يكون عبارة عن التصديق مع كلمتي الشهادة ، ونسب إلى طائفة مـنـم
أبوحنيفة .

أو يكون عبارة عن التصديق بالقلب مع الإقرار باللسان ، وهو مذهب المـحقق

للتجريد وغيره .

واعلم أن مفهوم الإيمان على المذهب الأول يكون تخصبصاً للمعنى اللغوي ، وأما على المذاهب الباقبة فهومنقول ، والتخصيص خير من النقل وهنا بحث وهو أن القائلين بأن الإيمان عبارة عن فعل الطاعات ، كقدماء المعتزلة والعلاف والخوارج ، لا ريب أنهم يوجبون اعتقاد مسائل الأصـول ، وحـينئذ فـما الفرق بينهم وبين القائلين بأنه عبارة عن أفعال القلوب والجوارح ؟ ويمكن الجواب ، بأن اعتقاد المعارف شرط عند الأولين وشطر عند الآخرين .. ..
 ثلاثة : التصديق بوحدانية اله تعالى في ذاته تعالى ، والعدل في أفعاله ، والتصدين بنبوة الأنبياء

 والكفر يقابل الإيمان ، والذنب يقابل العمل الصالح ، وينقسم إلى كبائر وصغائر .

ويستحقن الموْمن بالإجماع الخـلود في الجـنة ، ويستحت الكـافر الخـلود في العقاب . انتهى
وذكر في الشرح الجديد للتجريد أن الإيمان في الشرع عند الأشاعرة هو التصديت
 إجمالاً ، فهو في الشرع تصديت خاص و ا انتهى .
 المصدق به ـ والكلام هاهنا في مeامين :
الأول : في أن التصديت الذي هي هو الإيمان المان المراد به اليقين الجازم الثابت ، كما يظهر من كلام من حكينا عنه .
 الإيمان الكمالي ـ أما الدليل على الأول فآيات بين بينات :
 فلا بكفى في حصوله وتحقفه الظن .
 اشتركت في التوبخ على اتباع الظن ، والإيمان لا يوبخ من حصل له بالإجماع ، فلا بكون ظناً.
ومنها توله : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالش ورسوله نم لم يرتابوا ، فنفى عـنهم الريب ، فيكون الثابت هو اليقين .
 اليفين في الإيمان ، وذلك أنها إنما دلت على حصر الإيمان فيما عدا الشكل ، فيصدق الإيمان على الظن .
تلت : الظن في معرض الريب ، لأن النقيض مجوز فبه ويقوى بأدنى تشكيك ،

فصاحبه لا يخلو من ريب حيث أنه دائماً يجوز النقيض ، على أن الريب قد يطلت على ما هو أعم من الشك، يقال : لا أرتاب في كذا . ويريد أنه منه على يقين ، وهذا شائع ذائع
ومن السنة المطهرة قوله 涂 : يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ،
 والظن لاثبات فيه ، إذ يجوز ارتفاعه .
 الفرد الأكمل ، وهو لا نزاع فيه . ومن جملة الدلائل على ذلك أيضاً الإجماع ، حيث ادعى بـعضهم أنـه يـجب معرفة الله تعالى التي لا يتحقت الإيمان بها إلا بالدليل إجماعاً مـن العـلماء كـافة ، والدليل ما أفاد العلم، والظن لا يفيده . وفي صحة دعوى الإجماع بحث ، لوقوع الخلاف في جواز التقليد في المعارف الأصولية ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى . واعلم أن جميع ما ذكرناه من الأدلة لا يفيد شيئ منه العلم بأن الجزم والثنبات معتبر في التصديت الذي هو الإيمان إنما يفيد الظن باعتبارهما ، لأن الآيات قـابلة للتأويل وغيرها كذلك ، مع كونها من الآحاد . ومن الآيات أ يضاً قوله تعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله . واعترض على هذا الدليل بأنه أخص من المدعى ، فإنه إنما يدل على اعتبار اليقين في بعض المعارف ، وهو التوحيد دون غيره ، والمدعى اعتبار اليقين في كل ما التصديت به شرط في تحقت الإيمان ، كالعدل والنبوة والمعاد وغيرها . واُجيب بأنه لا قائل بالفرق ، فإن كل من اعتبر اليقين اعتبره في الجميع ، ومن لم يعتبره لم يعتبره في شئ منها . واعلم أن ما ذكرناه على ما تقدم وارد هاهنا أيضاً .
 العلم علبه وحده دون غيره .

 الأصولية
 غيره ، وكذا يتوقف على كون المراد من العلم هاهنا القطعي ، وهو غير معلوم ، إذ

 من الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، والإجماع ع الماع
 يقتضي المغايرة ، وعدم دخول المعطوف في المـعطوف عـليه ، فـلو كـان عـمل
 وَرُدَّ ذلك بأن الصالحات جمع معرف يشُمل النـرض والنـل ، والتـائل بـــون الطاعات جزء من الإيمان يريد بها فعل الواجبات واجتناب المحرمات ، وحـينئذ فيصح العطف لحصول المغايرة المفيدة لعموم المعطوف ، فـلم بـدخل كـله كـله في المعطوف عليه ، نعم ذلك يصلح دليلاً على إبطال مذهب القائلين بكون المندوب داخلاً في حقيقة الإيمان كالخوارج
ومنه توله تعالى : ومن يعمل مـن الصـالحات وهـو مـؤمن ، أي حـالة إيـمانه ،
 وقارنه فيها ، وإلا لصار المعنى : ومن يعمل بعض الإيمان حال حال حصول ذلك البعض ، أو ومن يعمل من الإيمان حال حصوله ، وحبينٔذ فـبلزم تـدم الشئـئ عـلى نـفسه وتحصيل الحاصل .

المقائد الإسلاميذ ج
إن قلت : الآية الكريمة إنما تدل على المغايرة في الجملة ، لكن لا يلزم من ذلك أن


 بين جزئي الإيمان ولا محذور فيه ، بل لابد منه وإلا لما تحقق الكل المل ، بل بل لابد لنفي

ذلك من دليل .

 من النقل .
ووجه الإستدلال بالاَية أيضاً بأن ظاهرها كون الإيـمان الشـرعي شـرطاً لصـحة


الأعمال ، وإلا لزم إشتراط الشئ بنفسه .


والجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك فتا فتأمل .
 بعض المعاصي ، فلو كان ترك المنهيات جزء من الإيمان لزم تحقق الإيمان وعدم

تحقفه في موضع واحد في حالة واحدة وهو محال .



 وعكسه ، والكلام في خطاب الشارع ، فلا نسلم لهم الجواب .

ومنه توله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ، فإن أمرهم بالتقوى التي لا تحصل إلا بفعل الطاعات والإنزجـار عـن المـنهيات مـع وصـفهم بالإيمان ، يدل على عدم حصول التـقوى لهـم ، وإلا لمـا أمـروا بـها مـع حـصول الاءيمان لو صفهم به ، فلا تكون الأعمال نفس الإيمان ولا جزء منه ، وإلا لكان أمراً

بتحصيل الحاصل .
ويرد عليه ، جواز أن يراد من الإيمان الذي وصفوا به اللغوي ، ويكون المأمور به هو الشرعي وهو الطُاعات ، أو جزوْه عند من يقول بالجزئية . ويجاب عنه بنحو ما أجيب عما أورد على الدليل الثاني ، فليتأمل . ومنه أ يضأ الاَيات الدالة على كون القلب محلاً للإيمان من دون ضميمة شيئ آخر كقوله تعالى : أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ، أي جمعه وأثبته فيها والله أعلم • ولو كان الإقرار غيره من الأعمال نفس الإيمان أو جزءه ، لماكان القلب محل جمعهه ، بل

هو مع اللسان وحده ، أو مع بقية الجوارح على اختلافف الآراء . وتـوله تـعالى : ولمـا يــدخل الإيـمان فـي قـلوبكم ، ولو كـان غــير القـلب مـن أعمال الجوارح نفس الإيمان أو جزءه ، لما جعل كله محل القلب ، كما هو ظاهر الآية الكريمة . وقوله تعالى : وقلبه مطمئن بالإيمان ، فإن اطمئنانه بالإيمان يقتضي تعلقه كله به ، وإلا لكان مطمئناً ببعضه لا كله . أقول : يرد على الأخحير أنه لا يلزم من اطمئنانه بالاءيمان كونه محالًا له ، إذ مـن الجائز كونه عبارة عن الطاعات وحدها ، أو مع شئ آخر واطمئنان القلب لاطلاعه على حصول ذلك ، فإن القلب يطلع على الأعمال . ويرد على الأولين أن الإيمان المكتوب والداخل فـي القـلب إنـما هـو العـقائد الأصولبه ، ولا يدل على حصر الإيمان في ذلك، ونحن لا نمنع ذلك بل نقول باعتبار ذلك في الإيمان إما على طريق الشرطية لصحته ، أو الجزئية له ، إذ من يزعم أنـه

العقائد الإسلامية ج
الطاعات فقط لابد من حصول ذلك التصديق عنده أيضاً لتصح تلك الأعمال ، غاية الأمر أنه شرط للإيمان أو جزؤه لا نفسه ، كما تقدمت الإشارة إلبه . نعم هما يدلان على بطلان مذهب الكرامية ، حيث يكتفون فـي تـحققه بـلفظ

الشهادتين من غبر شئ آخر أصالً لا شرطاً ولا جزءاً . قيل : وكذا آيات الطبع والختم تشعر بأن محل الإيمان القلب ، كـوله تـلـ تـعالى : اولئك الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون ، وختم على سمعه وقلبه وجعل

على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ـ وفيه ما تقدم .
 دينك ، وجه الدلالة فيه أن المراد من الدين هنا الإيمان ، لأن طلب تثبيت القـلب عليه يدل على أنه متعلق بالإعتقاد ، وليس هناك شئ آخر غير الإيمان من الإعتقاد يصلح لثبات القلب عليه بحيث يسمى ديناً ، فتعين أن يكون هو الإيمان ، وحيث لم

يطلب غيره في حصول الإيمان علم أن الإيمان يتعلق بالقلب لا بغيره . وكذا ما روي أن جبرئيل باله ورسوله واليوم الآخر . ومعنى ذلك : أن تصدق بالله ورسله واليوم الآخر ، فلو


الإيمان المطلوب للشارع . وإن قيل : ظاهر الحديث فبه مناقشة ، وذلك أن الرسـول الإيمان ، فكان من حق الجواب في شرح معناه أن يقال : أن تصدف بالله لا أن تؤمن لأن أن مع الفعل في تأويل المصدر ، فيصير حاصله الإيمان هو الإيمان بالله ، فيلزم منه تعريف الشئ بنفسه في الجملة ، وذلك لا يليق بنفس الأمر . والجواب أن المراد من قوله : أن تؤمن بالله ، أن تصدق ، وقد وقد كان التصديق معلوماً
 وإلا فالسائل والمسؤول غنيان عن معرفة المعاني من الألفاظ .

وأما الإجماع ، فهو أن الأمة أجمعت على أن الإيمان شرط لسـائر العـبادات ،


 أن يكون تلك المسائل هي الإيمان ، فإن سمبتموها إيـماناً بـالمعنى اللـنوي فـانـا مشُاحة في ذلك ، وإن فلتم بل هي الإيمان الشُرعي ، فهو محل النزاع ودليلكم لا يدل علبه . وأجمعت أيضاً على أن فساد العبادات لا يوجب فساد الإيمان ، وذلك يقتضي كون الإيمان غير أعمال الجوارح أقول : إن صح نقل الإجماع ، فلا ريب في دلالته على المدعى ، وسلامته عن المطاعن المتقدمة

هل يكن أن يصير المؤمن كافراً
. . . المؤمن مل يجوز أن يكفر بعد إيمانه أم لا ؟ ذهب إلى الأول جـم الماع


 أضعف مما يوجب الإيمان .



 منه الإيجاد والإعدام في كل وقت . غاية الأمر أن تبديل الإيمان بالكفر لا يجوز يان الان أن

يكون من فعل الله تعالى على ما تقتضيه فواعد العدلية ، من أن العبد له فعل ، وأن اللطف واجب على الله تعالى ، ولو كان التبديل منه تعالى لنافى اللطف . على أنـا نــول : قـد يسـتند الكـفر إلى الفـعل دون الإعـتقاد ، فـيجامع الجـزم اليـقين فـي المعارف الأصولية ، كما في السجود للصنم وإلقاء المصاحف في القاذورات مع كونه

مصدقاً بالمعارف .
إن قلت : فعلى هذا يلزم جواز اجتماع الإيمان والكفر في محل واحد وزمان واحد
، وهو محال ، لأن الكفر عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون مؤمناً .
قلت : الإيمان هو التصديت بالأصول المذكورة بشرط عدم السجود وغيره مـما
يوجب فعله الكفر بدلالة الشارع عليه، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط . ثانيها يلزم أن يكون الظان ولو في أحد من الأصول الخمسة كافراً وإن كان عالماً بالباقي ، لأن الظن من أضداد اليقين فلا يجامعه . فيلزم ( القول ) بكفر مستضعفي المسلمين بل كثير من عوامهم ، لعدم التصديت في الأول والثبات في الثاني ، كما نشاهد من تشككهم عند التشكبك ، مع أن الشارع حكم بإسالامهم وأجرى عليهم أحكامه . ومن هـاهنا اكـتفى بـعض العـلماء فـي الإيـمان بـالتقلبد ، كـما تـتدمت الإشارة إلبه .
ويمكن الجواب عن ذلك : بأن من يشترط اليقين يلتزم الحكم بكفرهم لو علم كون اعتقادهم بالمعارف عن ظن ، لكن هذا الإلتزام في المسـتضعف فـي غـاية البـعد والضعف . وأما إجراء الأحكام الشرعية فإنما هو للإكتفاء بالظاهر إذ هو المدار في إجراء الأحكام الشرعية فهو لا ينافي كون المـجرى عليه كذلك كافراً في نفس الأمر . وبالجملة ، فالكلام إنما هو في بيان ما يتحقق به كون المكلف مؤمناً عند الله سبحانه ، وأما عندنا فيكفي ما يفيد الظن حصول ذلك له ، كإقراره بالمعارف الأصولية مختاراً غير مستهزئي ، لتعذر العلم علينا غالباً بحصول ذلك له . ثالثها : أنه إذا كان الإيمان هو التصديت الجازم الثابت ، فلا يمكن الحكم بإيمان

أحد حتى نعلم يقيناً أن تصديقه بما ذكر يقيني ، وأنى لنا بذلك ، ولا بطلع عـلى
الضهمائر إلا خالق السرائر .
والجواب عن هذا هو الجواب عن الثاني . رابعها : انتقاض حد الإيمان والكفر جمعاً ومنعاً بحالة النوا النوم والغفلة وكذا بالصبي لأنه إن كان مصدقاً فهو مؤمن وإلا فكافر ، لعدم الواسطة ، مع أن الشارع لم يحكا يحم

عليه بشئ منهما حقيقة بل تبعاً . وأجيب عن الأولين بأن التصديت باق لم يزل ، والذهول والغفلة إنـما هـو عـن حصوله واتصاف النفس به ، إذ العلم بالعلم وبصفات النفس غير لازم ، ولا عدمه ينافي حصولهما .
على أن الشارع جعل الأمر المحقت الذي لم يطرأ علبه ما يضاده ويزيله في حكم




الصبي بشئ منها حقيفة ، لعدم دخوله في المكلف ، نعم يوصف تبع الان العأ .
هل تزول المعرفة والإيان بإنكار الضروري ؟

- ناية الأنكار ج r ص • 19

وحبث انجر الكلام إلى هنا ينبغي عطف الكلام إلى بيان أن كفر منكر الضا



 فنقول : إن ظاهر إطلاق كلماتهم في كفر منكر الضروري وإن كان الن يقتضي الوجه

الأول ، ولكن النظر الدقيق فيها يقتضي خلافه ، وذلك لما هو المعلوم من انصراف

 بإطلاق كلامهم في الحكم بكفر منكر الضروري حتى مع العلم بعدم رجوع إنكاره إلى اليك تكذيب النبي الإلتزام بعدم الكفر فيمن يحتمل في حقه الشبهة وخفاء الأمر علبه بحسب ظـئر فير حاله كما فيمن هو قريب عهد بالإسلام عاش في في البوادي



 حال مثله في تكذيب النبي


 تكذيب التبي بحيث لو ادعى جهله بذلك أو اعتقاده بعدم صدور ما أنكره عن النـي النبي لا يسمع منه بل يحكم بكفره
وهذا بخلاف غيره ممن كان نشوه في البوادي ألوا أو البلاد التي لا يوجد فيه فيها المسلم
 لشئ من ضروريات الدين خصوصاً مع دعواه عدم علمه بكون ما أنكره صادراً عـي عـي النبي
بل ولعل في جعل مدار الكفر على إنكار الضروري دلالة على ما ذكرنا من طريقبة الإنكار للتكذيب بلحاظ بعد خفاء ما هو أساس الدين وضرورياته عـلى المـنتحل

للإسلام المعاشر مع المسلمين بخلاف غير الضروري حيث لا بعد في خفائه وإلا فلا فرت في استلزام الإنكار للتكذيب بين الضروري وغيره ، وحـينئذ فـيمكن الجـمـع بين إطلات كلامهم في كفر منكر الضروري وبين ما هو الظاهر مـن طـريقية الإنكـار للتكذيب بحمل الإطلاقات على المنكر المنتحل للإسلام المعاشر مع المسـلمين

برهة من عمره .
وتد يستدل على استتباع مجرد الإنكار للكفر بما رواه زرارة عن أبي عبداللّ من قوله : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، ولكن يدفعه ظهور الرواية في الإنكار الناشي عن العناد إذ الجحد ليس إلا عبارة عن ذلك ومن المعلوم عدم صلاحية مثله للدلالة على ثبوت الكفر بمحض الإنكار ، ومجرد كون الإنكـار العنادي موجباً للكفر لا يقتضي تسرية الحكم إلى مطلت الإنكار، ومن ذلك نقول أن الإنكار العنادي موجب للكفر مطلقاً ولو في غير الضروري . هذا كله في صورة التمكن من تحصيل العلم والاععتقاد الجزمي ، ولقد عـرفت وجوبه عليه فيما يرجع إلى الله جل شأنه وما يرجع إلى أنبيائه ورسله وحججه وأنه مع الإخلال به يكون معاقبأ لا محالة . نعم يبقى الكلام حينئذ في كفره وترتيب آثاره عليه مـن النـجاسة وغــيرها مـع الإخلال بتحصيل المعرفة ، فنقول : أما مع عدم إظهاره للشهادتين فلا إشكال في كفره وترتيب آثاره علبه من النجاسة وعد م الإرث والمناكحة . وأما مع إظهار الشهادتبن ففيه إشكال ينشأ من كفاية مجرد إظهار الشهادتين مع عدم الإنكار في الحكـم بـالإسالم ، ومـن عــدم كـفايته ولزوم الاععتفاد في الباطن أيضاً . ولكنه لا ينبغي التأمل في عدم كفايته فإن حقيقة الإسلام عـبارة عـن الإعـتقاد بالواجب تعالى والتصدين بالنبي بإظهار الشهادتين من جهة كونه أمارة على الاععتفاد في الباطن كما يظهر ذلك أيضاً

من النصوص الكثيرة . ولا ينافي ذلك ما بـترائى فـي صـدر الإسـلام مـن مـعاملة النبي بعدم كونهم مؤمنين بالله ولا مصدقين برسوله واقعاً وأن إظهارهم الشـهادتين كـان الـان
 كالوصول إلى مقام الرياسة والآمال الدنيوية لما سمعوا وعلموا من الكهنة بـارتقاء الإسلام وتفوقه على سائر المذاهب والأديان ، مع أنهم لم يؤمنوا باله طرفة عين كما
 والوصي مع هؤلاء المنافقين في الصدر الأول مـعاملة الإسـلام بـمحض إظـهارهم الشهادتين وجوها ومصالح شتى منها تكثير جمعية المسلمين وازديادهم في قبال الكفار وعبدة الأوثان الموجب لازدياد صولة المسلمين في أنظار المشركين .
ومنها حفظ من في أصالابهم من المؤمنين الذين يوجدون ومنها تعليم الأمة في الأخذ بما يقتضيه ظاهر القول بالشهادتين في الكشف عن الإعتقاد في الباطن ، فإنه لو فتح مثل هذا الباب في الصدر الأول لـــتل كـل أحـــ صاحبه لأجل ما كان بينهم من العداوة في الجاهلية بدعوى أن اعتقاده على خلاف ما يظهره باللسان وأن إظهار الشهادتين كان لأجل الخوف من القتل أو الطـمع في الشركة في أخذ الغنيمه ومثله لا يزيد المسلمين وشوكتهم إلا ضعفاً كما يشهد لذلك الآية الشريفة : ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ، وقضية أسامة بن زيد في ذلك معروفة .
 مؤمنين على ما نطق به الكتاب المبين في مواضع عديدة في فوله سبحانه : يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ، وقوله : وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بـلى بعض .... الخ ـ وغير ذلك من الآيات الكثيرة .

وأين ذلك وزماننا هـذا الذي قـد كـثر فــبه المسـلمون كـثرة عـظيمة ، وحـينئذ فلا يمكن الإلتزام بترتبب آثار الإسلام على مجرد إظهار الشهادتين مع العلم بعدم كون إظهارها إلا صورياً محضاً خصوصاً مع ظهور اعـتبار الــول فـي كـونه لأجـل الحكاية والطريقية عن الإعتقاد في الباطن ، بل لابد من ترتيب آثار الكفر عليه في الفرض المزبور .

هل أن الكافر يعرف اله تعالى ؟
_ Vo مسالك الأنهام ج
النية معتبرة في الكفارة لأنها عبادة تقع على وجوه مختلفة فلا يتمبز المعصد منها

 إذا تفرر ذلك فقد فرع المصنف على اعتبار نية القربة به أنه لا يصح من الكافر كتابيأكان أم غيره ، محتجأ بتعذر نبة القربة في حقه ، وفُبه نظر، لأنه إن أراد بنبة القربة المتعذرة منه نية إيقاع الفعل طلباً للتقرب إلى الله بواسطه نيل الثواب أو ما جـرى ، مجرى ذلك سواء حصل له ما نواه أم لا ، منعنا من تعذر نية القربة من مطلق الكافر ،
 بعض شرايع الإسلام يمكن منه هذا النوع مـن التـقرب ، وإنـما يـمتنع مـن الكـافر المعطل الذي لا يعترف بوجود الله تعالى كالدهري وبعض عبدة الأصنام، وإن أراد بها إيقاعه على وجه التقرب إلى الله تعالى بحبث يستحق بها الثواب طالبناه بدلبل على اشتراط مثل ذلك وعارضناه بعبارة المـخالف مـن المسـلمين وعـتفه فـإنه لا يستتبع الثواب عنده مع صحة عتقه ، وفي صحة عبادات غيره بحث فُرِد في محله . وبالجملة فكلامهم في هذا الباب مختلف غير منقح ، لأنهم تارة يحكمون ببطلان عبادة الكافر مطلقاً استناداً إلى تعذر نبة القربة منه ، ومـتضى ذلك إرادة المـعنى

الثاني لأن ذلك هو المتعذر منه لا الأول ، وتارة يجوزون منه بعض العبادات كالعتق
 من الوجه في الأول .
وقد وقع الخلاف بينهم في وقفه وصدفته وعـتقه المـتبرع بـه ونــحو ذلك مـن التصرفات المالية المعتبر فيها القربة ، واتفقوا على عدم صححة العبادات البدنبة منه
 جانب القربات بخلاف العبادات البدنية ، ومن ثـم ذهب بـعض العـا اشتراط النبة في العتق والإطعام واعتبرها في الصيام ، إلا أن هذا الإعتبار غير منضبط عند الأصحاب كما أشرنا إليه ، وسيأتي له في العتق زيادة الـي با بحث .



 كالوثني ، لأن ذلك هو موضع الإشكال ومحل الخلاف .


 الإسلام ، وكل حزب بما لد يهم فرحون

ـ مسالك الأفهام ج
توله : ويصح اليمين من الكافر . . إلخ ـ إذا حلف الكافر بالها باله تعالى على شئ سواء

 والشيخ في المبسوط وأتباعه وأكثر المتأخرين لوجود المقتضي وهو حلفه بالش تعالى

مع باقي الشرايط وانتفاء. المانع إذ ليس هناك إلاكفره وهو غير مـانع لتـناول الأدلة
 الشُرابع فيدخلون تحت عموم قوله تعالى : ولكن يؤاخذ كم بما عـدا ولدتم الإيـمان ،

وغيره
وقال الشبخ في الخلاف وابن ادريس لا ينعقد مطلقاً لأن شُرط صحتها الحلف
 وفصل العلامة جيداً في المختلف فقال إن كان كفره باعتبار جهله بـاله وعـد


 وتوفف فعل المحلوف عليه لو كان طاعة والنكغير على تقد بر الحنث على الإسلام لا لا يمنع أصل الإنعقاد ، لأنه مشروط بشر الـر زايد على أهِل اليمين فلا ملازمة بينهما .

 ولو سبق الحنث الإسلام ، لأنها تسفط به عنه .



 والمصنف

 كالإطعام والكسوة كما يقوله العامة فإنهم لا يعتبرون النبة إلا في الصوم من خصّالها الها
'. الصقائد الإسلامبيةج.
ويجوزون الإطعام ونحوه بدونها ، ولكن مذهب الأصحاب اعـتبار نـبة التــربة في




بحث في معرفة اله تعالى عن طريق معرفة النفس
ــتفير الميزان للطباطباثي ج 7 ص 179 وما بعدها



 بأن الحديث في معنى عكس النقيض ، لقوله تعالى : ولا نكونوا كالذين نســيوا اله

فأنساهم أنفسهم .
وفيه عنه
 بمعرفة النفس





 عادةً من إصلاح أوصافها وأعمالها بخلاف المعرفة الآفاقية ، وذلك ألن كون النا لمون معرفة

الآيات نافعة إنما هو لأن معرفة الآيات بما هي آيات موصلة إلى معرفة اله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله ، ككونه تعالى حياً لا يعرضه موت ، وقادراً لا يشوبه ، عجز
 القائم على كل نفس بماكسبت ، خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم بل لينعم عليهم بما استحقوه ، ثم يجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيه ، ليجزي الذين أساؤوا بما عـملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى . وهذه وأمثالها معارف حقة ، إذا تناولها الإنسان وأتقنها مثلت له حقيقه حـياته وأنها حباة مؤبدة ذات سـعادة دائمة أو شـونوة لازمـة ، وليست بـتلك المـتهوسة

المنقطعة اللاهبة اللاغية
وهذا موقف علمي يهدي الإنسان إلى تكاليف ووظائف بالنسبة إلى ربه وبالنسبة إلى أبناء نوعه في الحياة الدنيا والحياة الآخرة ، وهي التي نسميها بالدين ، فإن السنه التي يلتزمها الإنسان في حباته ولا بخلو عنها حتى اليدوي والهمجي إنما بـضعها ويلتزمها أو يأخذها ويلتزمها لنفسه من حيث أنه يقدر لنفسه نوعاً منا من الحياة الي الي نوع
 فالحياة التي يقدرها الإنسان لنفسه تمثل له الحوائج المناسبة لها فيهتدي بها إلى الى الأعمال التي تضمن عادة رفع تلك الحوائج فيطبق الإنسان عمله عليها ، وهو السنه أو الدين
فتلخص مما ذكرنا أن النظر في الآيات الأنفسبة والآفاقية ومعرفة اله سبحانه بها يهتدي الإنسان إلى التمسك بالدين الحق والشُريعة الإلَهية ، من جهه تمئيل المعرفة المذكوره الحباة الإنسانبة المؤبدة له عند ذلك ، وتعلقها بالتو حبد والمعاد والنبوة . وهذه الهدايه إلى الإيمان والتقوى يشترك فيها فيها الطريقان معاً ، أعني طريقى النظر إلى الآفاق والأنفس ، فهما نافعان جميعاً ، غير أن النظر إلى آيات النفس أنفع فإنه لا يخلو من العثور على ذات النفس وقواها وأدواتها الروحبة والبدنبة وما يعرضها من
. العقائد الإسلامية ج
الإعتدال في أمرها أو طغيانها أو خمودها ، والملكات الفاضلة أو الرذيلة والأحوال الحسنة أو السيئة التي تقارنها . واشتغال الإنسان بمعرفة هذه الأمور والإذعان بما يلزمها من أمن أو خطر وسعادة أو شعاوة لا ينفك من أن يعرفه الداء والدواء من موقف قريب ، فيشتغل بـإصالاح الفاسد منها والإلتزام بصحيحها ، بخلاف النظر في الآيات الآفاقية فإنه إن دعا إلى إصلاح النفس وتطهيرها من سفاسف الأخلاق ورذائلها وتحليتها بالفضائل الروحية ، لكنه ينادي لذلك من مكان بعيد ، وهو ظاهر . وللرواية معنى آخر أدق مستخرج من نتائج الأبحاث الحقيقية في علم النفس ، وهو أن النظر في الآيات الآفاقية والمـعرفة الحـاصلة مـن ذلك نـظر فكـري وعـلم حصولي ، بخلاف النظر في النفس وقواها وأطوار وجودها والمعرفة المتجلية منها ، فإنه نظر شهودي وعلم حضوري ، والتصديق الفكري يحتاج في تـحققه إلى نـظم الأقيسه واستعمال البرهان وهو باق ما دام الإنسان متوجهاً إلى معدماته غير إنـير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرها ، ولذلك يزول العلم بزوال الإشراف على دليله وتكثر فيه

الشبهات ويثور فيه الإختلاف . وهذا بخلاف العلم النفساني بالنفس وقواها وأطوار وجودها فإنه من العيان فإذا اشتغل الإنسان بالنظر إلى آيات نفسه وشاهد فقرها إلى ربها وحاجتها فـي جـميع أطوار وجودها وجد أمراً عجيباً ، وجد نفسه متعلقة بالعظمة والكبرياء متصلة في وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعها وبصرها وإرادتها وحبها وسائر صـفاتها
 والقدرة وغيرها من كل كمال . وشاهد ما تقدم بيانه أن النفس الإنسانبة لا شأن لها إلا في نفسها ، ولا مخرج لها من نفسها ، ولا شغل لها إلا السير الإضطراري في مسير نفسها ، وإنها منتطعة عن كل شئ كانت تظن أنها مجتمعه معه مختلطه به إلا ربها ، المحبط بباطنها وظاهرها وكل

شئ دونها ، فوجدت أنها دائماً في خلأ مع ربها وإن كانت في ملأ من الناس

 وهذه المعرفة الأحرى بها أن تسمى بمعرفة الله بالله

 الإله أن يحبط به ذهن أو تساوي ذاته صورة مختلقة اختلقها خلق من خـلقه ، ولا يحيطون به علما .
وقد روى في الإرشاد والإحتجاج على مـا فـي البـحار عـن الشــعبي عـن أمـير










 لأن العامة من الناس قاصرون عن نبلها ، وقد أطبق الكتاب والسِا

 النفس أتم وأغزر .

وفي الدرر والغرر عن علي كل ما يبعدها . أقول : أي أعتقها عن إسارة الهوى وَرِقِّية الشهوات . وفيه عنه وفيه عنه
 أعلمهم بربه وأعرفهم به ، وقد قال الله سبحانه : إنما يخشى الله من عباده العلماء .
 جهلها ضل .
وفيه عنه وفيه عنه وفيه عنه كونها غاية المعرفة فإنها المعرفة حقيقة .
وفيه عنه هِّفِّ قال : كيف يعرف غيره من يجهل نفسه . وفيه عنه يجهل نفسه . وفيه عنه عِّغِّ قال : من عرف نفسه تجرد . أقول : أي تجرد عن علائق الدنيا ، أو تجرد عن الناس بالاععتزال عنهم ، أو تجرد عن كل شئ بالإخلاص لله . وفيه عنه

وفيه عنه وفيه عنه بغيره أجهل .
وفيه عنه وفيه عنه الضال والجهالات .

وفبه عنه لِّةٍ قال : معرفة النفس أنفع المعارف . وفيه عنه غِّهِ قال : نال الفوز الأكبر من ظف

وفبه عنه
 القلوب فهو مشرك ، ومن زعم أنه يعرف الله بالإسم دون المعنى فقد أقر بالطعن لأن الإسم محدث ، ومن زعم أنه يعبد الإسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكاً ، ومن
 الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير ، وما قدروا الله حق قدره .
 إن معرفة عين الشاهد فبل صفته ، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه ه قيل وكيف يعرف

 أنا يوسف وهذا أخي ، فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره ولا أثبتوه من أنفسهم بـتوهم القلوب . . . . الحديث .

 شئ وعقب ذلك معرفة ربه معرفة بلا توسبط وسط وعلماً بلا تسببب سـبب ، إذ الإنتطاع يرفع كل حجاب مضروب ، وعند ذلك بذهل الإنسـان بـمشناهدة سـاحة


 بنفــك من نفــك ، وتعلم أن ما فبه لد وبه


في خطبة له : فسبحانك ملأت كل شئ وباينت كل شئ ، فأنت لا يفقدك شئ وأنت الفعال لما تشاء . . . إلى أن فال : سبحانك أي عين تقوم نصب بهاء نورك وترقى إلى نور ضياء قدرتك، وأي فهم يفهم مـا دون ذلك إلا أبسار كشـفت عـنها الأغـطية وهتكت عنها الحجب العمية فرقت أرواحها على أطراف أجنحة الأرواح، فناجوك في أركانك وولجوا بين أنوار بهائك ، ونظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك ،

فسماهم أهل الملكوت زواراً، ودعاهم أهل الجبروت عماراً . وفي البحار عن إرشاد الديلمي وذكر بعد ذلك سندين لهذا الحديث وفيه : فمن عمل برضائي ألزمه ثالا خصال : أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل ، وذكراً لا يخالطه النسيان ، ومحبةً لا يؤثر على محبتي محبة المـخلوقين • فإذا أحبني أحببته وأفـتح عين قلبه إلى جلالي ولا أخفي عليه خاصة خلقي وأناجيه في ظلم الليل ونور النهار؛ حتى ينقطع حد يثه مع المخلوقين ومجالسته معهم ، واسمعه كلامي وكالام ملائكتي وأعرفه السر الذي سترته عن خلقي ، وألبسه الحياء حتى يستحيي منه الخلق كلهم، ، ويمشي على الأرض مغفوراً له ، واجعل قلبه واعياً وبصيراً، ولا أخفي علِه شيئاً من جنة ولا نار، وأعرفه ما يمر على الناس في القيامة من الهول والشدة ، وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهال والعلماء ، وأنومه في قبره وأنزل عليه منكراً ونكيراً حتى يسألاه ، ولا يرى غم الموت وظلمة القبر واللحد وهول المطلع، ثم أنصب له مبزانه وأنشر ديوانه ، ثم أضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشوراً، ثم لا أجـعل بـيني وبـينه

ترجماناً . فهذه صفات المحبين .
يأ أحمد إجعل همك هماً واحداً، واجعل لسانك لساناً واحداً ، واجعل بدنك حياً لا يغفل أبداً ، من يغفل عني لا أبالي بأي وادٍ هلك . والروايات الثالاثة الأخيرة وإن لم تكن مـن أخـبار هـذا البـحث المـعفود عـلى الإستقامة، إلا أنا إنما أوردناها ليقضي الناقد البصير بـما قـدمناه مـن أن المـعرفة الحقيقية لا تستوفي بالعلم الفكري حت استيفائها ، فإن الروايات تـذكر أمـوراً مـن

المواهب الإلهية المخصبوصه بأوليائه لا ينتجها السير الفكري البتة ـ وهـي أخبار مستقيمة صحيحة يشهد على صحتها الكتاب الإلَهـي عـلى مـا سـنبين ذلك فـيما سيوافيك من تفسبر سوره الأعراف إن شاء الش العزيز . ... .
 وكأصحاب الروحانبات وأصحاب الحكمة وغيرهم ، فلكل طائفة مـنهم ريـاضات شاقة عملية لا تخلو عن العزلة وتحربم اللذائذ الشهوانبة على النفس . وأما البوذبة فبناء مذهبهم على تهذيب النفس ومخالفة هواها وتحريم لذائذها عليها للحصول على حقيقة المعرفة ، وقد كان هذا هو الطريقه التي سلكها بوذا نفـي النسه
 وهجر أريكة العرش إلى غابة موحشة لزمها في ريعان شبابة واعتزل النـاس وترك
 المعرفة في قلبه وسنه إذ ذاك سنة وثلالون ، وعند ذالُو خرج إلى النا ترويض النفس وتحصبل المعرفة ولم يزل على ذلك فريباً من أربع وأربعين سنة على ما فى التواريخ وأما الصابئون ونعني بهم أصحاب الروحانبات فهم وإن أنكروا أمر النبوة غير أن لهم في طريق الوصول إلى كمال المعرفة النفسانية طرفأ لا تختلف كثيرأ عن طرق البراممة والبوذيين ، قالوا : على ما في الملل والنحل ، أن الواجب علين الينا أن أن نطهر

 ونعرض أحوالنا عليهم ونصبوا في جمبع أمورنا إلبهم ، فـيشفعون لنـا إلى خـالقنا وخالقهم ورازقنا ورازتهم
وهذا التطهير ليس بحصل إلا باكتسابنا ورياضتنا ، ونطامنا أنفسنا عن دنـيئات الشهوات ، استمداداً من جـهة الروحـانيات ، والإسـتمداد هـو التضرع والإبـتهال

بــالدعوات وإقــامة الصــلوات ، وبــنل الزكـــوات ، والصـــيام عــن المـطعومات والمشروبات، وتقريب القرابين والذبائح ، وتـبخير البـخورات وتـعزيم العـزائـم ، ، فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة . انتهى وهؤلاء وإن اختلفوا فيما بين أنفسهم بعض الإختلاف في العقائد العامة الراجعة إلى الخلق والإيجاد لكنهم متفقوا الرأي في وجوب ترويض النفس نلحصول على كمال المعرفة وسعادة النشأة . وأما المانوية من الثنوية ، فاستقرار مذهبهـم على كـون النـفس مـن عـالم النـور العلوي وهبوطها إلى هذه الشبكات المادية المظلمة المسماة بالأبدان المان ، وأن سعادتها
 اضطراراً بالموت الطبيعي المعروف .
وأما أهل الكتاب ونعني بهم اليهود و النصارى والمجوس ، فكـتبهم المـدـدسه وهي العهد العتيق والعهد الجديد وأوستا ، مشحونة بـالدعوة إلى إصـالِاح النـفس وتهذيبها و مخالفة هواها ـ ولا تزال كتب العهدين تذكر الزهد في الدنيا واليا والإشتغال
 وخاصة النصارى فإن من سننهم المتبعة الرهبانية . وقد ذكر أمر رهبانيتهم في القرآن الـن




 الصالحين . آل عران - المعرون
وأما الفرق المختلفة مـن أصـحاب الإرتباضات والأعـمال النفسية كأصـحاب السحر والسـيمياء ، وأصحاب الطلـسمات وتسـخير الأرواح والجـن وروحـانيات

الحروف والكواكب وغيرها ، وأصحاب الإحضار وتسخير النفوس ، فـلكل مـنهم

 الأديان والمذاهب والأعمال هو تهذيب النفس بترك هواها والإشتغال بتطهيرها من شوب الأخلاق والأحوال غير المناسبة للمطلوب . لعلك ترجع وتقول إن الذي ثبت من سنن أرباب المذاهب والطرق وسيرهم هو الزهد في الدنبا وهو غير مسألة معرفة النفس أو الإشتغال بأمر النفس بالمعنى الذي تقدم البحث عنه ـ وبلفظ أوضح : الذي يندب إليه الأديان والمذاهب التي التي تدعو إلى إلى
 الهوى والآثام ورذائل الأخلاق ليتهيأ بذلك لأحسن الجزاء إلما الما في الآخرة كما تصرح به الأديان النبوية كاليهودية والنصرانبة والإسلام ، أو في الدنيا كما استقر عليه دين الونينة ومذهب التناسخ وغيرهما ، فالمتعبد على حيب الديا الدستور الديني يأتي بما ندب إليه من نوع التزهد من غير أن بخطر بـباله أن هناك نفساً مجاً مجردة وأن لها نا نوعاً من المعرفة فبه سعادتها وكمال وجودهـا .
وكذلك الواحد من أصحاب الرياضات على اختلاف طرقها وسننها إنما يرتاض
 والتسلط على نتيجه العمل كنفوذ الإرادة مثلاً، وهو في غفلة من أمر النفس المذكر من حين يأخذ في عمله إلى حين يختمه . على أن في هؤلاء من لا لا يرى في النفس إلا
 جسم لطبف مشاكل للبدن العنصري حال فبه وهو الحامل للحباة ، فكيف يسـوغ القول بكون الجمبع يرومون بذلك أمر معرفة النفس
 بأتي فيها بأعمال تصرف النفس عن الإشتغال بالأمور الخارجية والتمتعات المتنفنة

المادية إلى نفسها ، للحصول على خواص وآثار لا توصل إليها الأسباب المـادية
 والإستفلال بنغسه للحصول على نتائج خاصة لا سببل للعوامل المادية العادي العادية إليها . فالمتدين المتزهد في دينه يرى أن من الواجب الإنساني أن يختار لنفسه سـعاديادته
 الدنيوية التي تجمع له الخير وتدفع عنه الشر عند المنكرين له كالوثنية وأصحاب
 به إلى غرضه ، فلا محيص له عن رفض الهوى وترك الإنطلاق إلى كل ما تـنتهوسه


 بدنية وهذه هي العبادة الدينية من صلاة ونسك أو ما يرجع إلى ذلك .
 بأمر النفس ، والإنسان يرى بالفطرة أنه لا يأخذ شيئاً ولا يترك شيناً إلا لنفع نفسه ، وقد تقدم أن الإنسان لا يخلو ولا لحظة من لحظات وجـوده مـن مشــاهدة نـفسه
 بحسب الرأي النظري والبحث الفكري .
 الإشتغال بأمر النفس في الجملة ، سواء علم بذلك المنتحلون بـها أم الم الم يـعلموا الما وكذلك الواحد من أصحاب الرياضات والمجاهدات وإن لم يكن منتحلاً بديلاً ولا

 بها ارتباطاً طبيعياً نظير الإرتباط الواقع بين الأسباب الطبيعبة ومسـبباتها ، بـل هـو

ارتباط إرادي غير مادي متعلق بشُعور المرتاض وإرادته المـحفوظين بـنوع العـمل الذي يأتي به ، دائر بين نفس المرتاض وبين النتيجة الموعودة . فحقيقة الرياضة المذكورة هي تأييد النفس وتكميلها في شعورها وإرادادتها للنتيجة المطلوبة . وإن شئت قلت : أثر الرياضة أن تحصل للنفس حالة العـي العلم بأن المطلوب معدور لها ، فإذا صحت الرياضة وتمت صارت بحيث لو أرادت المطلوب مـطلقاً أو أرادته على شرائط خاصه ، كإحضار الروح للصبي غـير المـراهـق في المـرآة ، حصل المطلوب .
والى هذا الباب يرجع معنى ما روي : أنه ذكر عند النبي
 الهواء ، فالحديث كما ترى يومئ إلى أن الأمر يدور مدار اليقين باله سبحانه وإمحاء الأسباب الكونبة عن الإستقلال في التأثير . فالى أي مبلغ بلغ ركون الإنسان إلى القدرة المطلقةَنإلَّهية انقادت له الأشياء على فدره ، فافهم ذلك.


 والمجاهدات إنما تستقر الرابطة بـينها وبـين النفس الإنسـانية بشــؤونها البـاطنبة ،

 والتصوف ، أغني معرفة النفس كما توممه بعض الباحثين مـن المـاديين ، فتسم

 الطببعة ، ورفض الإقتصار على التمتعات المادية

وقد أنتجت الأبحاث السابقة أن الأديان أياما كانت من حق أو باطل تستعمل تربية الناس وسـوقهم إلى السـعادة التـي تـعدهم إيـاها ، وتـدعوهم إليـها إصـلاح النفس وتهذيبها إصلاحاً وتهذيباً يناسب المطلوب ـ وأين هذا من كون عرفان النفس هو الدين
فالدين يدعو إلى عبادة الإلكه سبحانه من غير واسطة أو بواسطة الشفعاء والشركاء لأن فيها السعادة الإنسانية والحياة الطيبة التي لا بـغبة للإنسـان دونـها ، ولا يا يـنالها الإنسان ولن ينالها إلا بنفس طاهرة مطهرة من ألواث التعلق بالماديات والتمتعات المرسلة الحيوانبة ، فمست الحاجة إلى أن بدرج في أجزاء دعوته إصلاح النـفس وتطهيرها ليستعد المنتحل به المتربي في حجره للتلبس بالخير والسعادة ولا يكون كمن يتناول الشئ بإحدى يديه ويدفعه بالأخرى .
 الإستلزام وبنظير البيان ينبين أن طرق الرياضة والمجاهدة المسلوكة لمقاصد متنوعة غريبة عن العادة أيضاً غير عرفان النفس وإن ارتبط البعض بالبعض نحوراً من الإرتباط .


 الفطرة الإنسانبة وهو دين التوحيد .
فإنا إذا راجعنا فطرتنا الساذجة بالإغماض عن التان التعصبات الطار الطارئة علبنا بالوراثة من !أسالافنا أو بالسراية من أمثالنا لم نرتب في أن العالم على وحدته في كثرا أجزائه في عين تشتها ، ينتهي إلى سبب والي الخضوع لجانبه ، وترتبب السلوك الحبوي على حسب تدبيره وتربيته ، وهو الدين المبني على التوحيد

والتأمل العميق في جميع الأديان والنحل يعطي أنها مُستملة نوع اشتمال على
 على هذا الأصل والإصابة والخطأ فيه ، فمن قائل مثلاً أنه أقرب إلينا من حبا حبل الوريد وهو معنا أينما كنا ليس لنا من دونه من ولي ولا شفبع ، فمن الواجب عبا عبادته وحديه
 إلى الإتصال بذاك الجناب ، وأين التراب ورب الأرباب فمن الواجب أن أن نتقرب إلى بعض عباده المكرمين المتجردين عن جلباب المادة ، الطاهرين المطهرين من ألواث الواث



 بحسب الحقبقه نحو توجبه لتوحيد الإلّه عز اسمه .
 اختلاف شديد ، فإنها تميل إلى التوحد إذا رجـعنا إلى سـابق عـهودها الــهـورى ، ونتهي بالآخرة إلى دين الفطرة الساذجة الإنسانبة وهو النوحيد النديد فدين التوحيد أبو الأديان وهي أبناء له صالحة أو أو طالحة .


 يرتضي الإشتغال بأمر إلا في سببل العبودية ، وإن الدين عند الد اله الإسلام ولا ير يرضى لعباده الكفر ، فكيف يرضى بعرفان النفس إذا استفل بالمطلوبية . ومن هنا يظهر أن العرفان ينتهي إلى أصل الدين الفطري إذ ليس هو بنرئفسه أمرأ مستفلاً ندعو إليه النطرة الإنسانية ، حتى تنتهي فروعه وأغصانه إلى أصل واحد هـر هو

ويمكن أن يستأنس في ذلك بأمر آخر وهو : أن الإنسانية وإن اندفعت بالفطرة إلى الئى


 يدعو إلى عرفان النفس وتهذيب أخلاقها أحد من غير أهل الدين الدين في طول الـي التاريخ
البشري .

نعم من الممكن أن يكون بعض أصحاب هذه الطـرق غـير الديـنـينية كأصـحاب



 النفوس ، فيدفعه هذا التوقان إلى البحث عنه والسلوك إلبه ، ثم السلوك بعد السلوك يمهد السببل إلى المطلوب ويسهل الوعر منه .





 فهؤلاء يرون ما يرون وهم على غفلة من من سبيه القريب ، وإنما يسندون ذلك إلى إلى الشا سبحانه من غير توسبط وسط .
واستناد الأمور إليه نعالى وإن كان حقاً لا محيص عن الإعتراف به ، لكـن نـفي الأسباب المتوسطة مما لا مطمع فيه .

وربما أحضر الروحي. روح أحد من الناس في مرآة أو ماء ونحوه بالتصرف في






 مستنطت يبث من القول ما لا يرضى هو ببثه .

 لقنوه ، وعن إنعامه بقبوله وبعض الروحبين لما شاهدوا اصورأ روحية نمائل الصور الإنسانية أو صور بعض


 أنها مبدأ مادي أو خاصة لمبدأ مادي ، يفعل بالشعور والإرادة ، مع أنهم لم بحلوا مشكلة الحباة والشُعور حتى اليوم



 العنصري مادام الإنسان حياً فإذا فارق البدن كان هو الموت .

وقد فاتهم أن هذه صورة إدراكية قائمة بشعور الإنسان نظيره صورته التي يدركها من بدنه ، ونظيره صور سائر الأشياء الخارجة المنفصلة عن بدنه ، وربما تظهر هذه الصورة المنفصلة لبعض أرباب المجاهدة أكثر من واحدة ، أو في هيئه غير هـيئة نفسه، وربما يرى نفسه عين نفس غيره من أفراد الناس ، فإذا لم يحكموا في هذه الم الصور المذكور أنها هي صورة الروح ، فجدير بهم أن لا يحكموا في الصورة الواحدة المشاكلة التي تتراءى لأرباب المجاهدات أنها صورة الروح وحقيقة الأمر أن هؤلاء نالوا شيئاً من معارف النفس وفـاتهم مـعرفة حـقيقتها ، فأخطاوا في تفسير ما نالوه ، وضلوا في توجيه أمره ـ والحق الذي يهدي إليه البرهان والتجربة أن حقيقة النفس التي هي هذا الشعور المتعقل المحكي عنه بقولنا ( أنا ) أمر مغاير في جوهره لهذه الأمور المادية كما تقدم ، وأن أقسام شعوره وأنواع إدراكاته من حس أو خيال أو تعقل من جهة كونها مدركات إنما هي متقررة في عالمه وظرفه غير الخواص الطبيعية الحاصلة في أعضاء الحس والادراك من البدن ، فإنها أفعال وانفعالات مادية فاقدة في نفسها للحياة والشعور ، فهذه الأمور المشهودة الخاصة بالصلحاء وأرباب المحاهدات والرياضات غير خارجة عن حيطة نفوسهم ، وإنــما الشأن في أن هذه المعلومات والمعارف كيف استقرت في النفس وأين محلها منها ، وأن للنفس سمة علية لجمبع الحوادث والأمور المرتبطة بها ارتباطاً ما ـ فجميع هذه الـي الأمور الغـريبة المـطاوعة لأهـل الريـاضة والمـجاهدة ، إنـما تـرتضع مـن إرادتـهم ومشيئتهم ، والإرادة ناشئة من الشعور ، فللشعور الإنساني دخل في جمبع الحوادث المرتبطة به والأمور المماسة له

فمن الحـري أن نـقسم المشـتغلين بـعرفان النـفس فـي الجـملة إلى طـائفتين ، إحداهما : المشتغلون بالإشتغال بإحراز شئ من آثار النفس الغريبة الخـارجـة عـن حومة المتعارف من الأسباب والمسببات المادية كأصـحاب السـحر والطـلسمات وأصحاب تسـخير روحـانيات الكـواكب والمـوكلين عـلى الأمـور والجـن وأرواح

## الآدميين وأصحاب الدعوات والعزائم ونحو ذلك .

 والإنجذاب نحوها ، للغور فيها ومشاهدة جوهرها وشُؤونها كالمتصوفة على اختلاف

طبقاتهم ومسالكهم
وليس التصوف مما أبدعه المسلمون من عند أنفسهم لما ( ثبت ) أنه يوجد بين الأمم التي تتقدمهم في النشوء كالنصارى وغيرهم ، حـتى الوثـنـية مـن البرهمانيانية
 أسلافهم . لكن لا بمعنى الأخذذ والتقليد العادي كوراثة الناس ألوان المدنية بعضهم من بعض ، وأمة منهم متأخرة من أمة منهم متقدمة ، كما جرى على ذلك عده عده من من الباحثين الأديان والمذاهب وذلك لما عرفت في الفصول السابقة من أن دين الفطرة يهدي إلى الزهد ، والزهد يرشد إلى عرفان النفس .
فاستقرار الدين بين أمة وتمكنه من قلوبهم يعدهم وعهيزُهم لأن تنسأ بينهم طريقة

 محالة صحبحة أو فاسدة ، وإن انتطعوا اعن غيرهم من الأمم الدينبة الأل الإنتطاع ـ وما هذا شأنه لا ينبغي أن يعد من السنن الموروثة التي يأخذها جيل عن جيل

 معارفها من غير أن يتم لهم تمام المعرفة لها ، لأنهم لما كانوا لا يريدون الما غير المير النغس
 النفس في وجودها وآثار وجودها ـ وكبف يسع الإنسان تمام معرفة شئ مع الذهو عن معرفة أسباب وجوده وخاصة السبب الذي هو سبب كل سبب ، وهل هو إلا كمن يدعي معرفة السرير على جهل منه بالنجار وقدومه ومنشاره ، وغـرضة"ني

ومن الحري بهذا النوع من معرفة النفس أن يسمى كهانة بما في ذيله من الحصول على شئ من علوم النفس وآثارها
وطائفة منهم يقصدون طريقة معرفة النفس لتكون ذريعة لهم إلى مـعرفة الرب تعالى ، وطريقتهم هذه هي التي يرتضيها الدين في الجملة وهي أن يشتغل الإنسان بمعرفة نفسه بما أنها آية من آيات ربه وأقرب آية ، وتكون النفس طريقاً مسلوكاً واللّ سبحانه هو الغاية التي يسلك إليها ، وأن إلى ربك المنتهى وهؤلاء طوائف مختلفة ذووا مذاهب متشتتة في الأمم والنحل ، وليس لنا كثير خبرة بمذاهب غير المسلمين منهم وطرائـفهم التـي يسـلكونها ـ وأمـا المسـلمون فطرقهم فيها كثيرة ربما انهيت بحسب الأصول إلى خمس وعشرين سلسلة ، تنسعب من كل سلسلة منها سلاسل جزئية أخر، وقد استندوا فيها إلا واحدة ، إلى علي عليه أفضل السام وهناك رجال منهم لا ينتمون إلى واحدة من هذه السلاسل ويسمون الأويسـبة
 ولهم كتب ورسائل مسفورة ترجموا فيها عـن سـلاسلهم وطـرقهم والنـوامــيس والآداب التي لهم عن رجالهم ، وضبطوا فيها المنفول من مكاشفاتهم المّم ، وأعربوا فيها عن حججهم ومقاصدهم التي بنوها عليها ، من أراد الوقوف عليها فليراجعها . وأما البحث عن تفصيل الطرق والمسالك وتصحيح الصحبح ونقد الفاسد ، فله

 واعلم أن عرفان النفس بغية عملية لا يحصل تمام المـعرفة بـها إلا مـن طريت السلوك العملي دون النظري وأما علم النفس الذي دَرَّنه أرباب النظر من القدماء فليس يغني من ذلك شيئاً ،

وكذلك فن النفس العملي الذي دونه المتأخرون حديثاً ، فإنما هو شـعبة مـن فـن الأخلاق غلى ما دونه القدماء ، والله الهادي ـ انتهى

## الموقف الفقهي من الدعوة إلى معرفة الهُ تعالى عن طريق معرفة النفس



 الحق ) ولابد هنا من تسجيل الملاحظات النالبة : أولاُ : وردت أحاديث شريفة في تفسير الآية المذكورة بأنها من علامات ظهور
 الأرض حيث ( نتنقض الأطراف عليهم ) أي على الجبارين قرب ظهوره

 تعالى ( أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ) .

 وزيادة الإيمان به ه قال تعالى : أو لم ينظروا في ملكوت السير السماوات والأرض وما وما خلق

 وليست طريقاً في مقابل بقية الآفاق .

 المقابل لمعرفة اله بالنفس معرفة اله بالله تعالى ، أو معرفة اله بأنببائه وأولبائه ، أو

معرفة الش بآياته غير النفس . . فمن أين جعل رحمه اللّ المعرفة التي تقابل مـعرفة

 معرفته عن طريق النفس على هذه المعرفة ؟!



 والشهوات والتعلق بحطام الدنيا ومتاعها ، مقدمة لازمة لتحقيق هدف الدين الدين الذي هو عبادة اله تعالى . قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وقال تعالى
 القرآن الكريم والأحاديث الشريفة هو تزكية النفس وجها
 تزكبة النفس تتوقف على قدر من معرفتها .
 التي طرحها المتصوفة والعرفاء ، ولكن الدعوة إلى معرفة اللـ تـعالى وطـاعته عـن
 لأنها تتسع للضد والنقيض في الأساليب والأهداف والقدوات النـي . . جميعاً . فبعض الدعوات إلى معرفة الله تعالى عـن طـريق مـعرفة النـفس تـتبنى العـزلة والرهبانية ، وبعضها يتبنى إصلاح النفس والمجتمع والحكم ـ ـ وبعضها بـدعر إلى إلى التقيد بأحكام الشريعة المقررة في هذا المذهب أو ذاك ـ ـ . . وبعضها يدعو إلى تقلبد
 حكم شرعي من غيره !

وبعضها يدعي أنه يتصل باله تعالى عن طريق المعرفة فيلهم العقائد والأحكام
الشرعبة ، ولا يحتاج عند ذلك إلى شريعة ! بل ولا إلى نبوة !! وبعض الدعوات تجعل قدوتها في المعرفة بعض الصحابة أو الأولياء الذين لم لم يجعلهم الله تعالى ولا رسوله قدوة ـ بل قد يتخذ بعضهم قدوة من العرفاء والمتصوفة غير المسلمين . . الى آخر ما هنالك من تعدد الأساليب والأهداف والقد القدوات ولهذا ، فإن من المشكل جدأ أن ندعو الناس إلى معرفة اله تعالى عـن طـن طريق معرفة النفس ، ونقول لهم اقتدوا بأستاذكم حتى يصل أحدكم إلى اله تعالى فيصير أستاذاً مجتهدأ ! فما أيسر أن يجلس الشُبطان في هذا الطريق وينحرف بالإنسان ! سابعاً : بما أن حب الذات أقوى غرائز الإنسان على الإطلاق ، فإن دعوة العوام
 والأهداف والقدوة ، يجعلهم في معرض الوفوع في عبادة الذات وتعظيمها ، فيتخيل أحدهم أنه وصل إلى الله تعالى ، وحصل على ارتبادا به ، وصـار صـا وصاحب أسـرار إلهية ، ويزين له الشيطان العيش في عالم من نسيج الخيال وحب الذات الـي ، وفد تظهر منه ادعاءات باطلة واتجاهات منحرفة ، أعاذنا الش وجمبع المؤمنين . لذلك فإن الإئتمام في المعرفة وتعيين وسائلها وهـدفها مـن أول ضـرورياتاتها ،

سلوك طريقي لا إمام له .

 وهذه العبادة التي هي غاية الخلق وطريق النكامل الإنساني الوحيد ، إنما تحصل بإطاعته سبحانه ، وإطاعة رسوله ورسوله بإطاعتهم والإتدداء بهم . .
ولذلك فلابد في الدعوة إلى المعرفة والعرفان وتزكبة النفس وتطهيرها وجهادها

وغرس الفضائل فيها . . أن تتقيد بإطاعة الأحكام الشرعية كاملة ، وتتخذ من النبي





وأنت بسلوكك هذا تمارس المعرفة .
ومن الطبيعي أن يكون ذلك السلوك على درئل درجات ومراتب ومقامات ، ولكـنها تتحق من هذا الطريق الذي سلكه النبي وآله وتلامذتهم، لا من الـ غن غيره .

معرفة النبي والأئمة صلى الله عليه وعليهم

يجب على كل الناس معرفة النبي
ـالكافي ج اص 171
علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن العباس بن عمر الفقيمي ، عن هشام بن الحكمم،





 خلقه ، حكماء مؤدبين بـالحكمة ، مـبعوثين بـها ، غــير مشـاركين للـناس - عـلى الـى
 العليم بالحكمة ، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من

الدلائل والبراهين ، لكيلا تخلو أرض الشم من حجة ، يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته .
_دعاثم الإسلام ج اص 0

فأما ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا وا والتسليم بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد ، لا إله إلا هو وحده لا شـلى الا
 عند اله من نبي أو كتاب ، وذلك ما فرض على القلب من الإقرار والمعرفة .

ـ ـ الهداية للصدوق ص بجب أن يعتقد أن النبوة حق كما اعتقدنا أن التوحيد حق ، والأنبياء الذين بعثهم الل مئة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي ، جاؤوا بالحق من عند الحق وأن وأن فولهم













خلق السماء والأرض ، ولا الجنة والنار، ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ، ولا شيئاً مما خلق ، صلوات الله عليهم أجمعين .... . - رسائل الشهيد الثاني ج rer








بذلك تفصيلاً يجب العلم بتفاصيل ما جاء به من الشرائع للعمل به .

 والميزان ، وتطاير الكتب ، مما ثبت مجيؤه به تواتراً ، فهل التصديق بتفاصيله معتبرة في تحقق الإيمان ؟ صرح باعتباره جمع من العلماء ـ والظاهر أن التصديق به إجمالاً الٌا
 جزئي منها صدق به تفصيلاًكان مؤمناً وإن لم بطلع على تفاصيل تلك الجزئيات بعد ، ويؤيد ذلك أن أكثر الناس في الصدر الأول لم يكونوا عالمين باني بها بلمه التفاصيل فيا في


 الحكبم . نعم العلم بذلك لا ريب أنه من مكملات الإيمان . . . .
... ثم لا تجب على الأمم اللاحقة معرفة الأنبياء السابقين ، نعم ربما وجب معرفة أن لله أنبياء قد سبقت دعوتهم وانقرضت مـلتهم عـلى الإجـمال . ويـجب مـعرفة عصمته بالدليل ، ويكفي فيه أنه لو جاز عليه الخطأ والخطيئة لم يبق وثوت بإخباره ولا اعتماد على وعده ووعيله ، فتنتفي فائدة البعثة .

يعرف النبي بالمعجزة والإمام بالنص والمعجزة

- رسائل الشريف المرتضى ج rص باب ما يجب اعتقاده في النبوة . متى علم الله سبحانه أن لنا في بعض الأفعال مصالح وألطافاً ، أو فيها ما هو مفسدة في الدين ، والعقل لا يدل عليها ، وجب بعئة الرسول لتعريفه ، ولا سبيل إلى تصد يقه إلا بالمعجز . وصفة المعجز أن يكون خارقاً للعادة ، ومطابقاً لدعوى الرسول ومتعلقاً بها ، وأن يكون متعذراً في جنسه أو صفته المخصوصة على الخلق ، ويكون من فعله تعالى أو جارياً مجرى فعله تعالى ، وإذا وقع موقع التصديت فلا بد من دلالته على المصدق وإلاكان قبيحاً . . . . باب ما يجب إعتقاده في الاءمامة وما يتصل به أوجب في الإمام عصمته ، لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحاجة إليـه فـيه ، وهـذا يـتناهى مـن الرزّسـاء والإنـتهاء إلى رئيس معصوم ـ وواجب أن يكون أفضل من رعبته وأعلم ، لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه في العفول . فإذا وجبت عصيمته وجب النص من الله تعالى عليه وبطل اختبار الإمامة ، لأن العـصمة لا طـريت للأنـام إلى العـلم

بمن هو عليها
ـالإقتصاد للشيخ الطوسي ص 101
ولا طريت إلى معرفة النبي إلا بالمعجز ، والمعجز في اللغة عبارة عمن جعل غيره عاجزاً ، مثل المقدور الذي يـجعل غــيره فـادراً إلا أنـه صـار بــالعرف عـبارة عــما

يدل على صدق من ظهر على يده واختص به ، والمعتمد على ما في العرف دون مجرد اللغة .
والمعجز يدل على ما قلناه بشُروط : أولها أن يكون خارقاً للعادة ، والثاني يكون






 النبي الأول أعلمنا أنه نبي ، كما يعلم بنص إمام على إمامته ولا ولا يحتاج إلى معجز .

وتجب معرفة الأئة لأن اله تعالى فرض طاعتهـ
ـرسائل الشهيد الثاني ج r ص IEO

الأصل الرابع : التصديق بإمامة الإثني عشر صلوان الوات الله عليهم أجمعين ، وهذا


مذهبهم ، دون غيرهم من المخالفين ، فإنه عندهم من الفروع ....
_الكافي ع اص •1A

 صالحين حتى تعرفوا ولا تعرفوا حتى تصدقوا ولا


rar الباب الأول ــالمعرفة والنظر .

أنهم آمنوا ، وأشركوا من حبث لا يعلمون . إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى ، الر ،



 عن ذكر اله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه الثلوب والأبصار ـ إن



 من عند الله واتبعوا آثار الهدى ، فإنهم علامات الإمامة والتقى ، واعلموا أنه لو أنكر
 بالتماس المنار والتمسوا من وراء الحجب الآثار ، تسنكملوا أمر دينكم وتزمنونوا بالله ربكم


 الرسول فقد أطاع اله ومن تولى فما أرسلناك عليه ، عليهم حفيظا .


 فرض اله طاعته ، وأن علي بن الحسين إمام فرض الله طاعته ، وأن محمد بن علي ، علي إمام فرض الش طاعته.

 عز وجل : وآتيناهم ملكاً عظيماً . قال : الطاعة المفروضة ع عـي
 الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالش
 يحسدون الناس على ما آتاهم الهُ من فضله وني





 طالب
 عن بصير ، عن أبي عبداله مجرى واحداً ؟ قال : نعم .




ويغضنا كفر .
 أيوب، عن أبان ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي




 قال : فقال : هذا دين الهُ ودبن ملائكته . _دعائم الإسلام ج اص
 وجل العمل من العباد بالفرائض التي افترضها عليهم بعد معرفة من جـاء باء بـها مـن



 الله عز وجل على العباد من الطاعات ظاهراً وباطناً ، واجتناب ما ما حرم اللهُ عز وجل وجل عليهم ظاهره وباطنه . .. . ـالهداية للصدوق ص 7 باب الإمامة . يجب أن يعتقد أن الإمامة حت ،كما اعتقد أن النبوة حت ، ويعتقد أن
 واختباره إلى الله عز وجل ، وأن فضله منه ه الن
 نضل آتاه الله عز وجل نبيه فقد آتاه الإمام إلا النبوة . .. . باب معرفة الأئمة الذين هم حجج اللـ على خلفه بعد نـبيه صـلوات الش عـلبه وعليهم بأسمائهم .

يجب أن بعتقد أن حجج الهُ عز وجل على خلته بعد نبيه محمد




 الناس ، وأنهم أبواب الله والسببل إليه والأدلاء عليه ، وأنهم عيبة علمه وترانراجـمـة وحيه وأركان توحيده ، وأنهم معصومون من الخطأ والزلل ، وأنهم الذين أذهب الش اله


 بعملون . ويجب أن يعتقد أن حبهم إيمان وبغضهم كفر ، وأن أمرهم أمر الشّ ونهيهم نهى الله ، وطاعتهم طاعة الشّ ومعصيتهم معصبة الل ، ووليهم ولي الش وعدوهم عدو اله

ويجب أن يعتقد أن حجة الله في أرضه وخليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد
 الهُ عز وجل بإسمه ونسبه ، وأنه هو الذي يملأ الأرض قسطاً وعلئ وعدلاً كما ملئت جوراً


 إذا خرج نزل عبسى بن مريم الرسول

ويجب أن يعتفد أنه لا يجوز أن يكون القائم غيره ، بقي في غيبنه ما بقي ، ولو


باسمه ونسبه ونصوا به وبشروا .




ولا يتم الإقرار بجميع ما ذكرناه إلا بالتبري منهم .
_المقنعة ص rr
ويجب على كل مكلف أن يعرف إمام زمانه ، ويعتقد إمامته وفرض طاعته ، وأنه
 كل رسول له تعالى فهو نبي إمام ، وليس كل إمام نبباً ولا رسولاً ، وأن الأئمة بعد





 لأحد بعد النبي

 وولايتهم تقبل الأعمال ، وبعداوتهم والجهل بهم يستحق النا النار . - رسايل الكركي ج r ص ra^ مسألة : معرفة تعداد الأنمة خِّيُ شرط في صحة عقد النكاح ، أم يكفي معرفتهم

وإعتقاد إمامتهم إجمالاً من الزوجين من غير معرفة التعداد على الترتبب أو من غير
تعداد مطلقاً ؟
الجواب : إن كانت الزوجة عارفة فلا بد من معرفة الزوج
_العروة الوثقى ج
مسألة : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذيـن لا
 الخمس واستقرب عدم الإجزاء ، بل ذكر بعض آخر أنـه لا يكـفي مـعرفة الأئـمة بأسمائهم بل لابد في كل واحد أن يعرف أنه من هو وابـن مـن ، فـــشترط تـعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حـر حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسـلم مؤمن واثني عشري ـ وما ذكروه مشكل جداً، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإل الاني لم يعرف أسماؤهم أيضاً فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم . وتجب معرفتهم لأن الله تعالى فرض مودتهم
_الغدير للأميني ج r ص ع r
 النار ، وحب آل محمد جواز على الصراط ، والولاية لآل محمد أمان من العذاب . ويوجد في الصواعق ص 9 ٪ ، والإتحاف ص 10 ، ورشفة الصادي ص 09 ع .
_الغدير ج r ص r•v
 أجري عليكم المودة في أهل بيتي ، وإني سائلكم غداً عنهم . ورواه محب الدين


علي الإسالام .
فقال : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله .


قال : قرابتي أو قرابتك !
فال : قرابتي :
قال : هات أبايعك ، فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة اله
فقال النبي
أخرجه الحافظ الكنجي في الكفاية ص آ امن طريق الحافظ أبي نـعيم ، عـن محمد بن أحمد بن مخلد ، عن الحافظ ابن أبي شيبة بإسناده .

 خلق الأنبياء من أشجار شتى ، وخلقني من شـجرة وا واحدة آمدة ، فأنا أصلها وعلي فرعها


 أجراً إلا المودة في القربى

ـالغدير ج اص شمس الدين أبوالمظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 70\& الشا رواه في تذكرته
 لما قال ذلك ( بعني حديث الولاية ) طار في الأقطار وشاع في البلاد والأمصار المار فبلغ
 عقلها وجاء فدخل في المسجد فجثا بين يدي رسول الش صلى الش علبه وسلم فقال :
. العقائد الإسلاميةج
يا محمد إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إلهَ إلا الله وأنك رسول اله فقبلنا منك ذلك ، وإنك أمرتنا أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة ونصوم رمضان ونحج البيت ونزكي أموالنا فقبلنا منك ذلك، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك وفضلته على الناس وقلت : من كنت مولاه فعلي مولاه . فهذا شئ منك أو من الله ؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احمرت عيناه : والله الذي لا إلّه إلا هو ما هو إلا من الله .
فولى الحرث وهو يقول : اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأرسل من السماء علينا حجارة أو ائتنا بعذاب أليم ! قال : فوالله ما بلغ ناقته حتى رماه الله من السماء بحجر فوقع على هامته فخرج من دبره و مات، وأنزل اله تعالى : سأل سائل بعذاب واقع .

الآيات . . .
شمس الدين الشربيني القاهري الشافعي المتوفى qVV ( المترجم ص هro ) قال: في تفسيره السراج المنير ع ص عרץ: اختلف في هذا الداعي فقال ابن عباس : هو النضر بن الحرث ، وقيل : هو الحرث بن النعمان . . . . انتهى . ملاحظة : لا ينافي هذا الحد يث نزول الآية في مكة، لأن ما وقع في المدينة يكون تأويلها ، فيكون المعنى أن الحرث الفهري هو السائل بالعذاب الذي أخبر عنه الله تعالى قبل ذلك ، أو يكون مصداقاً للسائلين بالعذاب . على أنه لا مانع من القول بنزول جبرئيل مرة أخرى بالآية موْكداً حادثة تأويلها ، بل لا مانع من نزول الآية مرتين . _الشفا للقاضي عياض جزء Y ع
فصل . ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المـوزمنين أزواجه كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم ، قال الله تعالى : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ، الآية ـ وقال تعالى : وأزواجه أمهاتهم .

أخبرنا الشبخ أبو محمد بن أحمد العدل من كتابه وكتبت من أصله ، حدثنا أبو










 ونلاحظ أن القاضي عياضاً قد بتر حديث الغدير الذي يرويه مريه مسلم وغيره ، فلم




 في هامششه :


 وكونهم أرحام رسول اله
 زمانه مات ميتة جاهلية ـ انتهى .
ومن الطريف أن القاضي عياضاً روى بعد هذا الحديث أحادي أحادي أخرى تـنسر


 بكساء وعلي خلف ظهره ثم قال : اللهم هؤلاء أهـل بـبتي فأذهب عـنـم الرجس ورهرهم تطهيرا .
وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلى اله عليه وسلم
 وقال النبي صلى الش علبه وسلم في علي : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال
 وقال أبو بكر the : إرقبوا محمداً في أمل بيته . انتهى ! وتجب معرفتهم لأن الش تعالى فرض الصاذة عليهم


 كالمعرفة به تعالى في أنها إيمان وإسلام ، وإن الجهل والشك فئ فيهم كالجهل به والثـك


 بشئ من تكاليفنا ، ولولا أن القرآن ورد بنبوة من سمي فيه من الأنبياء المـتفدمين

فعرفناهم تصديقاً للقرآن وإلا فلا وجه لوجوب معرفتهم علينا ، ولا تعلق لها بشئي من أحوال تكليفنا . وبقي علبنا أن ندل على أن الأمر على ما ادعيناه .
 بها كفر ورجوع عن الإيمان ، إجماع الشيعة الإمامية على ذلك فإنهم لا يختلفون فيه هِ الِي وإجماعهم حجة بدلالة أن قول الحجة المعصوم الذي قد دلت العقول على وجوده في كل زمان في جملتهم وفي زمرتهم ، وقد دللنا على هذه الطريقة في مواضع كئيرة من كتبنا واستوفيناها في جواب التبانبات خاصة ، وفي كتاب نصرة ما انفردت بــه

 ببناه من إجماع الإمامية وذلك أن جمبع أصحاب الشافعي يذهبون إلى أن الصلاة على نبينا


 فعلى القول الأول لابد لكل من وجبت عليه الصلاة من معرفتهم من حيث كالو واجباً عليه الصلاة عليهم ، فإن الصلاة عليهم فرع على الميلى المعرفة بهم ، ومن ذهب إلى
 التعبد بما لا يتم إلا به من المعرفة ـ ومن عدا أصحاب الش الشافعي لا ينكرون أل أن الصا الصلاة
 الناس وإجلالهم وذكرهم واجب في الصالة .
وعند أكثر الأمة من الشبعة الإمامبة وجمهور أصحاب الشافعي أن الصلاة تبطل بتركه ومل مثل مذه النضيلة لمخلوق سوامم أو تنعدامر ؟

ومما يمكن الإستدلال به على ذلك أن الهة تعالى قد ألهم جمبع القلوب وغرس في كل النفوس تعظيم شأنهم وإجلال قدرهم على تباين مذاهبهم واختلاف ديانيانتانهم ونحلهم ، وما اجتمع هؤلاء المختلفون المتباينون مع تشتّت الأهواء وتشُعب الآراء
 ويقصدون من شاحط البلاد وشاطئها مشاهدهم ومدافنهم والمواضع التي وسمت بصلاتهم فيها وحلولهم بها ، وينفقون في ذلك الأموال ويستنفدون الأحوال ، فقد أخبرني من لا أحصيه كثرة أن أهل نيسابور ومن والئ والاها من تلك تلك البلدان يخرجون كل سنة إلى طوس لزيارة الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا
 المعروف من انحراف أمل خراسان عن هذه الجهة وازورارهم عن هذا الشعب . وما تسخير هذه القلوب القاسية وعطف هذه الأمم البائنة إلا كالخارف للعادات الحات
 عن هذه الجملة على أن يراوحوا هذه المشاهد ويغادوها ويستنزلوا علوا عندها من الشا
 والأحوال الظاهرة كلها لا توجب ذلك ولا تقتضيه ولا تستدعيه وإلا فعلوا ذلك فيمن يعتقدونهم ، وأكثرهم يعتقدون إمامته وفرض طاعته ه وأنهر وأنه في الديانة موافق لهم غير مخالف ومساعد غير معاند . ومن المحال أن يكونوا فعلوا ذلك لداع من دواعي الدنيا ، فإن الدنيا عند غير هذه الطائفة موجودة وعندها هي مفقودة ، ولا لتقية واستصلاح ، فإن التقية هي فيهم لا منهم ولا خوف من جهتهم ولا سلطان لهم ، وكل خوف إنما هو عليهم فلم يبت إلا داعي الدين ، وذلك هو الأمر الغريب العجبب الذي لا ينفذ في مثله إلا مشية الش وقدرة القهار التي تذلل الصعاب ، وتقود بأزمتها الرقاب . وليس لمن جهل هذه المزية أو تجاهلها وتعامى عنها وها وهو يبصرها أن يقول : إن

العلة في تعظيم غير فرق الشبعة لهؤلاء القوم ليست ما عظمتموه وفخمتموه وادعبتم




 بادية ، وسمات جميلة وصفات حسنة ، من ولد أبيهم عليه وآله السلام ، ومن ولد ونـي








 الواضح ، وما عداه هو الباطل الماضح
 أجمعين كانوا في الديانة والإعتفاد وما يقتون من حلال وال وحرام
 أنهم لم يكونوا على مذهب الفرقة المختلفة المجتمعة على تعظيمهم والتقرب إلى اله تعالى بهم وكبف يعترض ريب فيما ذكرناه ، ومعلوم ضرورة أن شيوخ الإمامبة وسلفهم في
$\qquad$
 ومظهرين أن كل شئ يعتقدونه وينتحلونه ويصحححونه أو يبطنونه فعنهم تلقوه ومنهم أخذوه ، فلو لم يكونوا عنهم بذلك راضين وعليه مقرين لأبـوا عـليهم نسـبة تــلك المذاهب إليهم وهم منها بريئون خليون ، ولنفوا ما بينهم من مـواصـلة ومسجالسة وملازمة وموالاة ومصافاة وملح وإطـراء وثـناء ، ولأبـدلوه بـالذم واللـوم والبـراءة
 ولو لم يكن إلا هذه الدلالة لكفت وأغنت . وكيف يطيب قلب عاقل أو يسوغ في الدين لأحد أن يعظم في الدين من هو على خلاف ما يعتقد أنه الحـت ومـا سـواه باطل ، ثم ينتهي في التعظيمات والكرامات إلى أبعد الغايات وأفصى النـهايات ،

وهل جرت بمثل هذا عادة أو مضت عليه سنة ؟ أو لا يرون أن الإمامية لا تلتفت إلى من خالفها من العترة وحاد عن جادتها في الد يانة ومحجتها في الولاية ، ولا تسمح له بشئ من الملح والتعظيم فضلاًعن غايته وأقصى نهايته ، بل تتبرأ منه وتعاديه وتجريه في جميع الأحكام مجري من لا نسب له ولا حسب له ولا قرابة ولا علقة . وهذا يوقظ على أن الله خرق في هذه العصابة العادات وقلب الجبال ، ليبين من عظيم منزلتهم وشريف مرتبتهم . وهذه فضيلة تزيد على الفضائل وتربى على جميع الخصائص والمناقب ، وكفى بها برهاناً لائحاً وميزاناً راجحاً ، والحمد لله رب العالمين . انتهى . ملاحظة : نعرف قوة استدلال الشريف الرضي قدس الله نفسه عندما نلاحظ أن
 الحد يث وأساتيذ أصحاب الصحاح والشخصيات العلمية السـنية . بـل كـانت الى القرن السادس العاصمة العلمية للسنة ، ومع ذلك كانت تخرج كلها لزيارة قبر الإمام

_الغدير للأميني ج r ص ب•r r

في المعام أخبار كثيرة وكلمات ضافية توجد في طـيات كـتب الفـةه والتفسبر والحديث ـ ذكر ابن حجر في الصواعق ص AV قوله تعالى : إن الشه وملائكته يصلون علبه النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسيا وسلموا تسليماً . وروى جملة من اليا الأخبار
 كيفية الصلاة والسلام عليه ، ثم قال : وهذا دليل ظاهر على ألى أن الأمر بالصلاة على أهل أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الآية ، وإلا لم يسألوا عن الصلاة على ألى أهل بيته وآله عقب

 تعظيمه ومنه نعظيمهم ، ومن ثم لما دخل ملي من مر في الكساء قال : اللهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلانك ورحمنك ومغفرنك ورضوانك عليَّ وعلبهم . وقضبة اسنجابة هذا
 ويروى : لا تصلوا علي الصلاة البتراء ، فقالوا: وما الصالاة البتراء؟ فـال: تـتولون اللهم صل على محمد وتمسكون ، بل قولوا اللهم صلٍ على ملى محمد وعلى آلى آل محمد . تم نقل للإمام الشـافعي قوله :
 كفاكم مـن عـظبم القـدر أنكـم فقال : فبحتمل لا صلاة له صحيحة ، فيكون موافقاً لقوله بوجوب الصالماة على الآل ، ويحتمل لا صالاة كاملة فيوافق أظهر فوليه

 من صلى صاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل ببتي لم تقبل منه ـ وكأن هذا الحديث

هو مستند قول الشافعي
 على محمد وعلى آل محمد ، والأمر للوجوب حقيقة على الأصح . وقال الرازي في تفسيره ج V ص إ جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة ، وقوله : اللهم صلٍ عـلى مـلى مـحمد وآل محمد وارحم محمداً وآل محمد ، وهذا التعظيم لم يو جد في حق غير الآل ، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب .
 التشهد . وفي السلام ـ والطهارة . وفي تحريم الصدقة . وفي المحبة وقال النيسابوري في تفسيره عند قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة
 في كل صلاة .
وروى محب الدين الطبري في الذخاير ص 19 عن جابر أنـ أنه كان يقول : لو صليت صالة لم أصل فيها على محمد وعلى آل محمد ، ما رأيت أنها تقبل . وأخرج القاضي عياض في الشفاعن ابن مسعود مرفوعاً : من صلى صلاة لم يصل
عليَّ فيها وعلى أهل ببتي ، لم تقبل منه .

وللقاضي الخفاجي الحنفي في شرح الشفا باص . . 0ـ 0 0 0 فوائد جمة حول المسألة وذكر مختصر ما صنفه الإمام الخيصري في المسألة سماه : زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض
وصور الصلوات المأثورة على النبي وآله مذكورة في ( شفاء السقام ) لتقي الدين
 ص س7 ا وأول لفظ ذكره عن بريدة قال : قلنا يا رسول الله قد علمناكيف نسلم علبك، فكيف نصلي عليك ؟ قال قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك ويـركاتك عـلى

محمد وآل محمد ، كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . انتهى . وقد روت مصادر إخواننا السنة هذا الحديث وصححته ، ولكنهم لا يعملون به إلا في صلاتهم ، فتراهم غالباً يصلون على النبي وحده في غير صالاتهم ، حـتى فـي أدعبتهم ، مع أنهم رووا أن الدعاء لا يقبل ولا يصعد إلى الله تعالى إلى إذا الم يلم يصل معه
 لبست مهمة عندهم !

 وقد ألف فيها عدد من القدماء رسائل مستقلة .







 وغيره من المفسرين ، والفقهاء كالنووي في المجـوع ج ج
 _الشفا للقاضي عياض جزء r ص

 وفي حدبث أبي جعفر عن ابن مسعود عن النبي صلى اله علبه وسلم : من صلى
'المقائد الإسلامية ج
صالة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه . قال الدارقطني : الصواب أنه


الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم . ...



 يصعد إلى الله منه شئ حتى يصلى على النبي صلى الش عليه وسلم
 التاسعة : إن الله وملائكته يصلون على النيلي اليان يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

قال في الكشاف : الصلاة علبه واجبة ، وقد اختلفوا في حال وجوبها ، فمنهم من





 احتباط الكشاف أحوط، واختار في كنز العرفان الوجوب كلما ذك الور ونا وفال إنه اختبار
 قلت : القياس يقتضي جواز الصالاة على كل مؤمن ، لقوله تعالى : هو الذي الـي يصلي
 صل على آل أبي أوفى ، ولكن للعلماء تفصبلاً في ذلك ، وهو أنها إن كان على سبلى سبل

التبع كقولك صلى الله على النبي وآله ، فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل





 البيت بل غيرهم أيضاً . فإذا ثبت لهم الصلاة من الله فيجوز القول بذلك لهم الهم ، وهو




العبادات كذلك فإنها شعارهم م وبالجملة لا ينبغي منع ما يقتضي العقل والنقل جوازه بل بل استحبابه وكونه عباد عبادة ، وأن جماعة من المسلمين يفعلون هذه السنة والعبادة ، فإن ذلك تعصب وعنا وعناد $\qquad$
 ولا يناسب من العلماء العمل إلا لد



 ويقولون صلى اله عليه !



إبراهيم وآل إبراهيم . . إلخ . فتأمل .
-وقال ابن أبي جههور الإحسائي عن الصلاة البتراء في كتابد غوالي اللثالي ج r ص ص ع : : وبمعناه ما رواه الإمام السخاوي الشافعي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع في الباب الأول ، في الأمر بالصاة على رسِي ويروي عنه صلى اللّ عليه وسلم مما لم أقف على إسناده : لا تصلوا عليّ الصّا الصلاة البتيرا ، قالوا وما الصلاة البتيرا يا رسول اللّ ؟ جال : تقولوا : اللهم صل عل على محمد وتمسكون ، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . أخرجه أبو سعد في شرف المصطفى . انتهى
ملاحظة : كان أكثر علماء السنة في القرون الماضبة يصلون على النبي في كـبـبهم بصبغة ( صلى الله علبه وآله ) ونلاحظ ذلك بوضوح في مخطوطاء كات كنبهم التي وصلت إلبنا سالمة ولم تمسها يد المحرفين والنواصب . ويظهر أن حذف الصلاة على على آل النبي


 من المواضع ، ومن ذلك عبارة صلى الله علبه وآله ووضعوا بدلها صلى الهي الله علبه وسلم .
 مستقيمة أثبتوا الصلاة على آل النبي كـما وردت في مـخطوطات المـؤلفين مــئل مستدرك الحاكم . كما بقيت النسخ المخطوطة ومصوراتها وستبقى شـاهدة عـلى نواصب التحقيق والنشر . كما ينبغي الإشارة إلى أن المسلمين الأوائل فهموا معنى التسليم في قوله تعالى : الئلى

 القرون الأولى بدون ( وسلم ) وإن كان الدعاء بتسلبم الله علبه من نوع الدعاء بالصالاة

علبه
 موضوع مهم ، يحتاج الى بحث واسع موئق .
وتجب معرفتهم لأنهم أهل الذكر الذين أمرنا الله بسؤالمم
そl_rV بصاثر الدرجات ص -
حدثنا العباس بى معروف ، عن حماد بن عبسى ، عن عمرو بن ئ يزيد ، قال قال أبو


أهل الذكر وهم المسؤولون .





 الكتاب ، فال فلعنه وكذبه .





 في قول اللّ نعالى : فاسألوا أمل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، فال : كتاب اله الذكر ، الذي ،

وأهله آل محمد الذين أمر الله بسؤالهم ولم يُمْروا بسؤال الجهال ـ وسمى الله القرآن


- روضة الواعظين ص r-r

وقال الباقر الذكر . فال أبو زرعة : صدف محمد بن علي ، ولعمري إن أبا جعفر لمن أكبر العلماء . _العدة ص r.r.
ومنها قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ـ وهذا وها أيضاً غاية في الأمر
 أهله بنص كتاب الله تعالى ، فوجب اتباعه واتباع ذريته ، لموضع الأمر بسؤالهم . Y- نهج الحق ص الثالثة والثمانون : روى الحافظ ، محمد بن موسى الشيرازي من علماء الجمهور ، واستخرجه من التفاسير الإثني عشر ، عن ابن عباس في في قوله تعالى : فاسألوا أهل

 الملائكة ، واله ما سمي المؤمن مؤمناً إلا كرامة لأمير المؤمنين . ورواه سفيان الثوري عن السدي عن الحارث .

ـ 197 ـأمان الأمة
وأخرج الثعلبي في تفسيره الكبير في تفسير قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن
 الطبري في تفسيره . وأخرج الحسكاني في ذلك روايات غيرها . qV الخطط السياسية لتوحيد الأمة صـ وما يؤكد أنهم أولو الأمر وأهل الذكر : أن الهداية لا تدرك بعد النبي إلا بالقرآن

وبهم معاً ، وأن الضالة لا يمكن تجنبها إلا بالقرآن وبهم مـعاً ، فـهم أحـد الثقلين بالنص ، وإن كنت في شك من ذلك فارجع مشكوراً إلى صحيح الترمذي ج 0 ص هr حديث VAVE ، وجامع الأصول لابن الأثــير ج اص IAV حـديث 70 ، والمـعجم الكـبير للطبراني ص I I ، ومشكاة المصابيع ج Y
 لابن حجر ص IEV و YY7، والمعجم الصغير للطبرانـي ج اص 0 ا و ا ، ومـقتل الحســين للخوارزمي ج اص \&• ا، والطبقات الكبرى لابن سعد ج rص عף ا ، وخصائص النسائي ص I r ، ومجمع الزوائد للهيثمي ج 0 ص 190 ـ ولولا الرغبة بالإختصار لذكرت لك $19 r$ مرجعاً .
_الخطط السياسية لتوحيد الأمة ص Y77
فإذا ذكر ذاكر أن الله تعالى قد أذهب الرجس عن أهل البيت وطهرهم تطهيراً ، جاءك الجواب سريعاً ، إن أهل البيت هم نساء النبي هوحدهن ، ومنهم مسن يـتبرع بالمباهلة إذا كان أهل البيت غير نساء النبي ! وإذا قيل إن النبي لا يسأل أجراً إلا المودة في القربى ، قيل : كل قـريش فـرابـة النبي، بل كل العالم أقارب النبي ، وهو جد التقي ولو كان عبداً حبشياً ! وإذا قيل : هم أهل الذكر . قبل لك : إن العلماء هم أهل الذكر ، وهم ورثة الأنبياء ! وباختصار فلا تجد نصاً في القرآن الكريم يـتعلق بأهـل البـبت الكـرام أو بـبني هاشم، إلا وقد حضرت له البطون ومـن والاهـا عشـرات التـفسيرات والتأويـلات لإخراجه عن معناه الخاص بأهل البيت الكرام ! ولا تجد فضلاً اختص به أهل البيت الكرام إلا وقد أوجدت بطون قريش لرجـالاتها فـضلاً يـعادله عـن طـريق التغسير والتأويل ! ومع سيطرة البطون وإشرافها على وسائل الأعلام ، وهيمنتها على الدولة الإسلامية خلطت كافة الأوراق ، حتى إذا أخرجت يدك لم تكد تراها .

ـ معالم الفتن لسعيد أيوب ج اص سץ|
والخلاصة : إن الروايات التي فسرت الآية بينت أن الذكر رسول الله وأن عترته
أهله . وروي في قوله عز وجل : وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ، إن الآية مكية وعلى هذا فالمراد بقوله : أهلك، بحسب وقت النزول خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وكان من أهله وفي بيته أو هما وبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم ـ وعلى هذا فإن القول بأن أهله جميع متبعيه من أمته غير سديد . . . . وفي الدر المنثور أخرج الطبراني في الأوسط وأبونعيم في الحلية والبيهتي في شعب الإيمان بسند صحيح عن عبدالله بن سلام قال :كان النبي صلى الله عليه وسلم
 كان يجئ إلى باب علي وفاطمة ثمانية أشهر ، وفي رواية تسعة أشهر ويقول : الصلاة رحمكم الله . إنما يريد الله ليذهب عنكم الزجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . . . وتجب معرفتهم لأن الأعهال لا تقبل إلا بولايتهم
_الكافي ج اص
ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن
 بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول ، وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله ، ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها ، فهجمت ذاهبة وجائية يومها ، فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها ، فحنت إليها واغترت بـها ، فباتت معها في مربضها فـلما أن سـاق الراعـي فـطيعة أنكـرت راعـيها وقـطيعها ، فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها فصاح بها الراعي : الحقي براعيك، وقطيعك فأنت تائهة مـتحيرة عـن راعـبك

وقطيعك ، فهجمت ذعرةٍ متحيرة تائهة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها ، فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها ، وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل . انـتهى . ونحوه في المحاسن ص 9 ، ، وتـفسير
ror العياشي ج
_ علا الشرائع ج اص PO
حدثنا محمد بن علي ماجيلويه إِّ عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن يحيى بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان، عن صباح المدايني ، عن المفضل بن عمر ، أن أباعبدالله كِّبِ كتب إليه كتاباً فيه : إن الله تعالى لم يبعث نبياً قط يدعو إلى معرفة الله ليس معها طاعة في أمر ولا نهي ، وإنما يقبل الله من العباد العمل بالفرايـض التـي فرضها الله على حدودها ، مع معرفة من دعا إليه . ومن أطاع وحرم الحرام ظاهره وباطنه وصلى وصام وحج واعتمر وعظم حرمات الله كلها ولم يــع مـنها شــئئاً ،

وعمل بالبر كله ومكارم الأخلاق كلها وتجنب سيئها . ـ
 ولم يحرم له حراماً ، وإن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ( البر ) كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته ، فلم يفعل شيئاً من ذلك ، لم يصل ولم يصم ولم يزك ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهر ولم يحرم الله ، وليس له صالاة وإن ركع وإن سجد ، ولا له زكاة ولا حج ، وإنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل مَنَّ الله تعالى على خلقته بطاعته وأمر بالأخخذ عنه ، فمن عرفه وأخذ عنه أطاع الله . ومن زعم أن ذلك إنما هي الهعرفة وأنه إذا عرف اكتفى بغير طاعة فقد كـذب وأشرك ، وإنما قيل إعرف واعمل ما شئت من الخير فإنه لا يقبل منك ذلك بـغير معرفة ، فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شُئت من الطاعة قل أو كثر ، فإنه مقبول منك . انتهى . ورواه في وسائل الشيعة ج اص 90

- وسائل الشيعة ج اص -

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن عبداللّ بن الصلت جميعاً، عن حماد بن
 ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمان الطاعة للإمام بعد معرفته ، أما لو أن رجالً قام لِله وصام نهاره ، وتصدق بجمبيع ماله وحج جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ، ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان . ورواه البرقي في المحاسن عن عبدالله بن الصلت بالاسناد .
ـوعن محمد بن الحسن ، عن الصفار، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد ، عن ميسر، عن أبي جعفر فِّغِّ ( في حديث ) قال : إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، وباب الكعبة وذاك حـطيم إسـماعيل ووالله لو أن عبداً صف قدميه في ذلك المكان ، وقام الليل مصلياً حتى يجيئه النهار، وصام ال:هار حتى يجيئه الليل ، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه

شيئاً أبداً.
ـ علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أحمد بن علي ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبان ، عن الحارث، عن عمرو ، عن أبي جعفر لِّلِّ في قوله تعالى : وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ، قال : ألا تـرى كـيف اشترط ولم تنفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح حتى اهـتدى ؟ والله لو جـهد أن يعمل ما قبل منه حتى يهتدي ، قال : قلت : إلى من جعلني الله فداك ؟ قال : إلينا . أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جداً . ـ مستدرك الوسائل ج اص 100 _ 100 وعن سالام بن سعيد المحخزومي عن يونس بن حباب عن علي بن الحسبن

 والذي نفس محمد بيده لو أن عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً ما قبل الله ذلك
منه حتى يلقى الله بولايتي وولاية أهل ببتي !







 الجنة بشفاعتنا . والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعلمه إلا بمعرفة حقنا . (وقال في هامشه : المحاسن ص الما



 الله

 بولاية علي بن أبي طالب أكبه الله عز وجل في النار .
 ج ج ج



_الغدير للأميني ج r ا

- عن ابن عباس في حديث عن النبي
 في المستدرك r ص أ أ وصححه ، والذهبي في تلخيصه .




 والحضرمي في رشفة الصادي ص




الأخبار ص • ع
 أن عبداً عبد الهع عز وجل مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل أحد ذهباً فـي فأنفقه في سبيل الله ، ومد في عمره حتى حج ألف عام على قدميه ، ثم قتل بين الصفا والمروة

مظلوماً ، ثم لم يواللك يا علي ، لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها .
 علي بن أبي طالب . قال : صدقت ، سجيته سجيتي ودمه دمي وهو عيبة علمي ، فاسمعي واشهدي لو أن عبداً من عباد الله عز وجل عبد الله ألف عام بـين الركن والمعام ثم لقي الله عز وجل مبغضاً لعلي بن أبي طالب وعترتي ، أكبه الله تعالى على

منخره يوم القيامة في نار جهنم .
أخرجه الحافظ الكنجي بإسناده من طريق الحافظ أبي الفضل الساممي ثم قال : هذا حديث سنده مشهور عند أهل النقل .
 حد يث : يا علي لو أن أمتي صاموا حتى يكـونوا كـالحنايا ، وصـلوا حـتى يكـونوا كالأوتار ، ثم أبغضوك لأكبهم الله في النار .
وذ كره الكنجي في الكفاية ص VVQ، وأخرجه الفقيه ابن المغازلي في المناقب، ، ونقله عنه القرشي في شمس الأخبار ص rr ورواه شيخ الإسـلام الحـمويني فـي الفرايد في الباب الأول . وهناك أخبار كثيرة تضاهي هذه فـي ولاء أمـير المـؤمنين وعترته لا يسعنا ذكرها . . .
ــ قال الشيخ أبوبكر بن شهاب السقاف ، وهو شيخ محمد بن عقيل الحضرمي صاحب النصائح الكافية :

وهو أسمى الحب رتبَهْ
يــغسله مــزن المـحبَّهْ
يسكــن الإيـمان قـلبَهْ
عسلّ فـي ضَـرْعِ كـلبَهْ
إبـــــــلبس وحـــــزبَهْ

حب آل البــبت قــربَهْ
ذنب مــــن والاهـــــم
والذي يـــــبغضهم لا
عـــلمه والنسك رجسٌ
لعـــن الله عــدو الآل

وتجب معرفتهم لأههم محال معرفة الله تعالى
_الكافي ج عص

 حوله ويجزي في المواضع كلها أن تقول : السلام على أولِياء الله وأصفيائه ، اللهلام على أمناء الله وأحبائه ، السلام على أنصار الله وخلفائه ، السلام على محال الـ معرفة الله ، السلام على مساكن ذكر الله ، السلام على مظهري أمر الله ونهيه ، السلام على الدعاء الها إلى الله ، السلام على المستقرين في مرضات الله ، السلام على الممحصين في طاع
 عاداهم فقد عادى الله ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله ومـن


لا يحضره الفقيه ج r ص 1 با


 وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ، ورحمة الله وبـركاته ، السـلام عـلى ،

 IV7 المزار ص_
 السلام أن تقول : السلام على أولياء الله وأصفيائه ، اللالام على أمناء الله وأحبائه ، السلام على أنصار الله وخلفائه ، السلام على محال معرفة الله ، السالام على معادن

حكمة الله ، السلام على مساكن ذكر الله ، السلام على عباد اللّ المكرمين الذين لا .... . يسبقونه بالقول ، وهم بأمره يعملو ،

## وتجب معرفتهم لأنها طريق معرفة اللّ تعالى

_الكافي ج اص •1A
الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : حدثنا
 الله ، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضالاًاً . قلت : جعلت فدالك فما معرفة



$$
\text { ـ علل الشرائع ج اص } 9
$$

 الحسن بن علي بن أبي عثماذ ، عن عبدالكريم بن عبدالله ، عن سلمة ابن عطا ، عن
 اله جل ذكره ما خلت العباد إلا ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوااستغنوا بعبادته عن عبادة من سواه .
فقال له رجل : يابن رسول اله بأبي أنت وأمي فما معرفة الش ؟ فال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته ؟
قال مصنف هذا الكتاب يعني ذلك : أن يعلم أهل كل زمان أن اله الش هو الذي لا يخلبهم في كل زمان عن إمام معصوم ، فمن عبد ربأ لم يقم لهم الحجة فإنما عبد إند غير

الله عز وجل .

## وتجب معرفتهم لحديث : من مات ولم يعرف إمام زمانه

مذا الحديث بصبغه المنعددة متواتر في مصادرنا ومصادر إخواننا السنة ، ولكن

المهم معرفة صيغته الأصلية وظروفه التي قاله فيها النبي

لذلك نورد صِيَغَه وتطبيقاته على مذهب أهل بيت النبي



علبه مجدداً .

صيغ الحديث في مصادر مذهب أهل البيت


- روى البرقي في المحاسن ج اص lor :



 طاعتنا ، ولنا الأنفال ولنا صفو المال .



 مات ميتة جاهلبة ميتة كفر ؟ فقال : لا ، ميتة ضلال .


 فمدوا أعناقهم ، وفتحوا أعينهم ، فقال أبو عبد الله - وروى الكليني في الكافي ج اص الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد




ميتة جاهلبة ؟ قال : نعم . ـ وفيها : الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الوشاء قــال : حـدثنـي عبدالكريم بن عمرو ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبداله لِّفِّ عن قول رسول


ضلال ، قلت : فمن مات اليوم وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية ؟ فقال : نعم . ـ وفي ص rVV : أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان ، عن الفضيل ، عن الحارث بن المغبرة قال : قلت لأبي عبدالل من مات لا يعرف إمامه ، مات ميتة جاهلية ؟ قال : نعم ، قـلت : جـاهلية جـهالاء جاهلية لا يعرف امامه ؟ قال : جاهلية كفر ونفات وضالل . ــوفي صVA: علي بن إبراهبم، عن محمد بن عبسى ، عن بونس بن عبدالرحمن،

 ـوفي ج اص ات:عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان
 مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية، ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا أو تأخر . ومن مات وهو عارف لاممامه كان كمن هو مع القائم في فسطلاطه .

- وفي ج اص • هף: عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
 مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض قال : فقال : وما أنت وذالك ، إنما كلف الناس ثلاثة : معرفة الأئمة ، والتسليم لهم فيما ورد عليهم ، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه . ـ وفي ج 1 ص 1 : : يـحيى الحـلبي ، كـن بشـير الكـناسي قـال : ســمعت أبـا عبدالله
 عبداً ناصحاً لله عز وجل فنصحه وأحب الله عز وجل فأحبه ، إن حقنا في كتاب الله بين ، لنا صفو الأموال ولنا الأنفال وإنا فوم فرض الله عزو جل طاعتنا وإنكم تأتمون


جاهلية ، عليكم بالطاعة فقد رأيتم أصحاب علي


وهب ....

- رجال الكشي ص عY\& : قريباً من رواية الكافي الخامسة .

 ميتة جاهلبة ، ثم عرضه على جابر وابن عباس فقالا : صدقوا وبروا، وقد شهدنا ذلك
 إمام مات ميتة جاهلية ، من هذا الإمام ؟ قال : من أوصيائي يا سلمان ، فمن مات من أمتي وليس له إمام منهم يعرفه فهي ميتة جاهلية ، فإن جهله وعاداه فهو مشرك ، وإن جهله ولم يعاده ولم يوال له عدواً فهو جاهل وليس بمشرك ـ انتهى . ومثله في الإمامة

والتبصرة ص rr
ـ ثواب الأعمال ص 0 • 0 : قريباً من رواية الكافي الخامسة .



والإسلام .
_الإختصاص ص

 الله






حياً ، قال : قد فال والل ذلك ، يعني رسول الله . وعنه لِّ


 ج اص r|r وسائل الشيعة ج r 1 r




ال المقائد الإسلامية ج

ع صن r| : كما في رسائل المغيد ، مرسالً . وفي إثبات الهداة ج اص AV: عن روايات الكافي . وفي غاية المرام ص Y77 ـ عن رواية الكافي الخامسة بتفاوت يسبر . وفي ص
 الخامسة .وفي ص rAT ـ عن رواية العياشي الأولى . وفي ج r العياشي الثانية ـ وفي تفسير نور الثقلين ج اص rro ـ ـ عن روايتي الكافي السـادسة

 الكراجككي بتفاوت يسير .وفي ص VA ـ عن النعماني . وفـي ص 10 ـ ـ عـن ـــواب

 عن رواية العياشي الأولى ، وفيه ( عيسى بن السري ، بدل يحيى بن السري ) .

المجموعة الثانية : في أن معرفتهم وولايتهم من دعامُ الإسلام

$$
\text { - روى الكليني في الكافي ج rص } 19
$$

محمد بن يحيى ، عن أحمدل بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيسى بن
 التقصير عن معرفة شئ منها ، الذي من قصر عن معرفة شئ منها فسل دينه ولم يقبل الله منه عمله ، ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله ، ولم يضق به مما هو فيه لجهل شئ من الأمور جهله ؟
 جاء به من عند الله ، وحق في الأموال الزكاة ، والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية
 فال : نعم قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي

الأمر منكم ـ وقال رسول إله رسول الل

 كان علي بن الحسين ثم كان محمد بن علي أبو جعفر وكانت الشيعة قبر قبل أن يكون











 r. 1
-وفي رجال الكشي ص \& £ : جعفر بن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي اليسع فال قلت لأبي عبداله

 رواية الكافي الثانبة .وني تفسير البرهان ج اص عAr ـ عـن روابـة الكـافي الثـانبة ،
 r7. وفي تفسير نور الثقلين ج اص r • 0 ـ عن رواية الكافي الثانية .وفي تنقيح المقال ص

ـ عن الكشي .
البمموعة الثالثة : في أن الإمام من أهل البيت قد يغيب

- روى الصدوق في كمال الدين ج Y 9 \& ع
 سمعت محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه يقول : سمعت أبي يقول سئل أبو
 لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم القيامة ، وإن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، فقال : إن هذا حت كما أن النهار حت ، فقيل له : يا ابن رسول الله فمن الحجة والإمام بعدك ؟ فقال : إبني محمد هو الإمام والحجة بعدي ، من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية ، أما إن له غيبة يحار فــيها الجـاهلون ، ويـهلك فـــها المبطلون ، ويكذب فيها الوقاتون ، ثم يخخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفت فوق رأسه بنجف الكوفة .
 سمعت محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه يقول : ــكما في كمال الدين . ـ و وفي إعلام الورى ص 10 و و 10 ـ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير عن الإمام الباقر .وفي كشف الغمة ج rص \MA - عن إعلام الورى ، بتفاوت يسير .وفي إثبات الهداة ج r ص \&Ar ـ عن كمال الدين ، وقال : ورواه علي بن محمد الخزاز في كتاب الكفاية
 oor


كلا توجد في مصادرنا أجاديث أخرى عديدة ، يككن أن تصل إلى بجموعات أخرى :
rav كالذي رواه في الكافي ج اص

 لها ، فلقينا سالم بن أبي حفصة فقال لي : يا أبا عبيدة من إمان إمك ؟ ف فقلت أئمتي آل









ـوالذي رواه ني أعلام الدين ص عoq




 رسول الش

في مذا الحديث الشريف عناصر ومفاهيم عديدة ، نذكر أهمها :

المفهوم الأول : أن النبي

 -روى في الإمامة والتبصرة ص ז7

سعد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن
 فسماهم حتى انتهى إلى ابنه ، ثم قال : والأمر هكذا يكون ، والأرض لا تصلح إلا

 أخبره اله تعالى أنهم سيكونون في الأمة في كل عصر مع القرآن لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض ، كما ورد في حديث الثقلين الذي صح عند الجميع

 أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد ، عن محمد بن أحمد بن شاذياذي المن القمي عن

 أمير المؤمنين " ميتة جاهلبة ، يؤخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام ـ انتهى . ورواه وراه في تفسير نور
 الدقائق ج r ص 090 ، وغيرها .




ـ ما رواه البرقي في المحاسن ص 100 : عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بشير العطار ، قال : قال أبو عبدالله
 نحن ذرية محمد


وجعلنا لهم أزواجاً وذرية .
وروى الطبرسي في أعلام الدين ص 109 : عن أبي بصير عن الاءمام الصادق فول الله تعالى : ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، ما عنى بذلك ؟ فــال : معرفة الإمام واجتناب الكبائر ، ومن مات وليس في رقبته بــعـة لإمـام مـات مــيتة

جاهلية ، ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم .
المفهوم الثالث : أن هذا الحديث الثابت المتواتر، يؤيد نفي أهل البيت وشيعتهم
 قد أرسى نظام الاءمامة وعين أشخاصه من ذريته ، كما أمره الله تعالى ، وهو في هذا الحد يث يوجه الأمة إلى ضرورة معرفة الإمام في كل عصر ، فإن تعبير (لا يعرف إمام زمانه ) يدل على أن مشكلة وجود الإمام في كل زمان محلولة في الإسام بتكفل الله تعالى ببقاء ذرية نبيه إلى يوم القيامة واختياره إماماً منهم في كل عصر ، وإنما هي

مشكلة المسلمين في أن يعرفوا إمام زمانهم ويبايعوه !
 واختيار آله من بعده للإمامة ، منسجم مـع سـنة الله تـعالى في الأنـبياء السـابقين وذرياتهم ، وبالتالي فالحديث بعيد كل البعد عن عالم اختيار الناس لأنفسهم بـعد النبي قبائل قريش الذين ينبغي أن تكون لهم الخلافة مناوبةً أو مغالبةً كما قالوا . . . . اللى آخر المنطت القرشي القبلي الذي ظهر في مرض النبي ويـوم وفـاته ، وانـتصر فـي
 تاريخنا الإسلامي إلى أن انتهى على يد العثمانيين بأسوأ نهاية ! المفهوم الرابع : أن المسلم في كل عصر لا يتم إسلامه حتى يبايع الإمام من ذرية
 فالذي لا يعرف الإمام يكون فيه نوع من الجهل والجاهلية ، وإن مات على ذلك مات على نوع من الجاهلية .
المفهوم الخامس : أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وعليهـ هم امنتحان الأمة بعد

 الطرفين تنص على هذه المعاهيم الإسلامية وتؤكدها وتؤيدها . من ذلك ما روته مصادر الطرفين وصححه علماء الحديث ، من أن بغض علئِ



 حدثنا قتببة أخبرنا جعفر بن سليمان ، عن أبي هارون العيا العبدي ، عا عن أبي سعيد
 طالب . هذا حديث غريب . وقد نكلم شعبة في أبي هارون العبدي ، وقد روى هذا عن الأعمش عن أبي صالح عن سعيد .

 الهُ عليه وسلم إلا ببغضهم علياً . رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه ، إلا أنه فال ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار ، بأسانيد كلها ضعيفة ( . . . ) .

وعن ابن عباس قال : بظر رسول الله صلى الش علبه وسلم إلى علي فقال : لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ، من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد ولد أبغضني ، وري وحببىى حببب الله وبغيضي بغيض اله ، ويل لمن أبغضك بعدي ـ با رواه الطبرانى في

 يراجع وسمعه عبدالرزاق ـ وعن عمران بن الحصين أن رسول اله صـلى اله عـلـ الهـيه وسلم فال لعلي : لا يحبك إلا مـؤمن ولا يـبغضك إلا مـلا مـنافق ـ ـ رواه الطبرانـي الأوسط ، وفيه محمد بن كثير الكوفي حرق أحمد حديثه وضعفيه الجمهور وروثقه ابن معين ، وعئمان بن هشام لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ( . . . . ) . عن أبي ذر قال : ماكنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الهُ عليّ الهِ وسلم
 طالب. خط ، في المتفت
-وروى الحاكم في اليستدرك ج r ص
 سيد في الدنيا ، سبد في الآخرة ، حبيبك حبيبي وحـبيبي حـبيب اله ، وعـدوك
 وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة ، وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحبح -وروى الحاكم في ج זro
 طوبى لمن أحبك وصدق فيك ، وويل لمن أبغضك وكـذب فـيك ـ هـذا حـديث صحبح الإسناد ولم بخرجاه .

- وروى الحاكم في ج r ص

 ومن أبغضك أبغضني ، وإن هذه ستخضب من من هذا يعني لحيته من رأسه . صحيح .

انتهى
بل روى الشيعة والسنة إخبار النبي
فقد روى الصدوق في علل الشرائع ج اص IOV : حدثني الحسين بن يحيى بن ضريس ، عن معاوي الصـي













 غربت ، ومن مات وهو يبغضك مات ميتة الجاهلبة وحوسب بعمله في الإسلام .

انتهى . وروى في ج re revV : يا علي إنه من أبغضك في حياتي وبعد موتي مات ميتة

 إمام دهره .. )
r وروى محمد بن سليمان في مناقب أمير الؤمنين ج اص •rr ، وروى نحوه فـي ج
ص عیا فقال :
محمد بن منصور عن أبي هشام الرفاعي محمد بن ئ يزيد ، عن عبداله بن بن ميمون










سماه الله في أكثر من ثلاثين آبة سماه فيها كلها مؤمناً .




 الإصبهاني وهو ضعيف . وقال عن رواية ثالثة له في ج و 111 : رواه الطبراني في

الكبير والأوسط وفيه حامد بن آدم المروزي وهو كذاب . وقال عن رواية رابعة له : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث ابن عم الحسن بن صالح وهو ضـعيف ولم أعرفه . انتهى . وقد رأيت تضعيفه للأحاديث المتقدمة التي صححها الحاكم على

شرط الشيخين وعلى شرطه !

- ولكن الهندي رواه ووثقه ، قال في كنز العمال ج الص • ال و ج rاص 109 : عن علي فال : طلبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدني في جدول نائماً فقال : قم ما ألوم الناس يسمونك أبا تراب ، قال فرآني كأني وجدت في نفسي من ذلك : قم والله لأرضينك ! أنت أخي وأبو ولدي ، تقاتل عن سنتي وتبرئ ذمتي ، من مات في عهلدي فهو كنز الله ، ومن مات في عهدك فقد قضى نحبه ، ومن مات بحبك بعل موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ما طـلعت شـمس أو غـربت ، ومـن مـات يبغضلك مات ميتة جاهلية وحوسب بما عمل في الإسلام . ع ، قال البوصيري : رواته

ثقات . انتهى
المفهوم السادس : أن معنى ( مات ميتة جاهلية ) يتفاوت حسب حالة الشخص فقد روى في الكافي ج اص rVV . . . . عن الحارث بـن المـغيرة فـال : فـلت لأبـي عبداله نعم ، قلت جاهلِية جهالاء أو جاهلية لا يعرف إمامه ؟ قال جاهلية كفر ونفاق وضلال .


رواية منها ( مات ميتة جاهلية كفر وشرك وضلال ) . ـ وروى الصدوق في كمال الدين ج rص r|ع : عن سليم بن قيس الهاللي .... عن
 يا رسول الله إنك قلت من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ، من هذا الإمام ؟ قال: من أوصيائي يا سلمان ، فمن مات من أمتي وليس له إمام منهم يعرفه فـهي مـيتة جاهلية ، فإن جهله وعاداه فهو مشرك ، وإن جهله ولم يعاده ولم يوال له عدواً فهو

جاهل وليس بمشرك . انتهى . ونحوه في ص 77A.


 جاهلية ، وقوله في هذا الحديث : فإن جهله وعاداه فهو مشرك ، منسحم مع آيـة المودة في القربى ، وما رواه الجميع في تفسيرها . أما إذا كان موقف المسلم الجهل بأهل البيت طلهِّهِّ بدون موقف عدائي منهم . . فلا يكون ناصبياً . وفي الحديث الذي وثقه البوصيري دلالة مهمة على أن محب علي بما عمل في الإسلام ، وأن مبغضه يموت على جاهلية ويحاسب بـما عـمـل فـي الجاهلية وفي الإسلام !! فيكون علي عليه السلام ميزاناً لجميع الأمة مع رسول الله صلى الله علبه وآله .

تفسير الشيعة الزيدية للحليث
ـ مسند زيد بن علي ص آ حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م ) قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليه إذا كان الإمام عدلاً براً تقياً . _الأحكام في الحلال والحرام ج r تقريب القول فيما روي عن النبي ميتة جاهلبة . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كان في عصر هذا الإنسان إمام قائم زكي ، تقي ، علم ، نقي ، فلم يعرفه ولم ينصره وتركه وخذله ومات على ذلك مات مينة جاهلبة ، فإذا لم يكن إمام ظاهر معروف باسمه مفهوم بقيامه ، فالاممام الرسول والقرآن وأمير المومنين ، وممن كان على سبرته وفي صفته من ولده .

فتجب معرفة ما ذكرنا على جميع الأنام إذا لم يعلم في الأرض في ذلك العصر إمام ، ويجب عليهم أن يعلموا أن هذا الأمر في ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصاً دون غيرهم ، وأنه لا يعدم في كل عصر حجة لله يظهر منهم إمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا علم كلما ذكرنا وكان الأمر عنده على ما شرحنا ثم مات فقد نجا من الميتة الجاهلية ومات على الميتة الملية ، ومن جهل ذلك ولم يقل به ولم يعتقده فقد خرج من الميتة الملية ومات على الميتة الجاهلية . هذا تفسير الحديث ومعناه .

الفرق بين صيغ الحديث في مصادرنا ومصادر إخواننا روت مصادر إخواننا السنة هذا الحديث بشكل واسـع وصـيغ مـتعددة ، وفـي بعضها لفظة : إمام كما في مصادرنا ، وفي أكثر صيغه حلت محلها لفظة : أمير . وقد خلت صيغه عندهم تقريباً من مادة معرفة الإمام وحلت محلها بيعة الإمام أو الأمير . ونلاحظ وجود عناصر جديدة في رواياتهم ، مـنها أن يكـون ذلك الإمـام إمـام جماعة ، والمقصود به الذي يستطيع أن يسيطر على أكثرية النـاس فـي مـنطقته ، مهما كان أسلوبه في السيطرة ، فهو في مصطلح إخواننا إمام جماعة ، ومن يعارضه

إمام فرقة .
ومنها ، حرمة نكث بيعته والخروج عليه . ومنها ، أنه لا يشترط فيه أي شروط إلا أن يكون من قبائل قريش ، ويسيطر على أكثرية الناس في بلده ، أو أكثرية الأمة . . ومنها ، أنه لا يجوز لغير قريش أن تتصدى لحكم المسلمين أو تطمع فيه ، كما أن الصراع القبلي بين قبائل قريش على الخالفة حرام . . . . إلى آخر الإضـافات التـي تعكس الخلاف الدموي على الخلافة ومحاولة فرقائه بإسناد مواقفهم بتطوير هذا الحديث وغــيره ! كـما روت مـصادر إخـوانـنا تـطبيقات الصـحابة والتـابعين لهـذا

الحديث ، خاصة عبدالله بن عمر ، وأبي سعيد الخدري .







من مات ولبس من عنفه بيعة مات ميتة جاهلية . انتهى ما ما

 الإمام ونظام الإمامة ولم يتحدث عن ان النـي نظام الخلافة
 للأمة بعد نبيها

وصلت إلينا باتفاق جمبع الأطراف !
 البيت
 المهدي الموعود طِّا الذي يظهر سبحانه

 تعالى لخاتم الأديان هو نظام الخلافة الذي بدأ يوم وفا

 لأعدائها الغربيين !!
'العقائد الإسلامية ج .

روايات إخواننا التي وردت فيها لفظة إمام

- روى أحمد في مسنده ج عص 97 عن عاصم عن أبي صالح ، عن معاوية ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية . - وروى الطيالسي في مسنده ص 1Y09 حدثنا أبوداود قال : حدثنا خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ، ومن نزع يداً من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له . - وروى ابن حبان في صحيحه ج عن معاوية ، فال : فال رسول الله صلى الله علبه وسلم : من مات ولبس له مات ميتة جاهلبة . وقال ابن حبان : فوله صلى الله علبه وسلم : مات ميتة الجاهلبة معناه : من مات ولم بعتفد أن له إماماً بدعو النـاس إلى طـاعة الله حـتى بكـون فـوام الإسـلام بـه عـند الحوادث والنوازل ، مقتنعاً في الإنقباد على من ليس نعته ما وصفنا ، مات ميتة جاهلبة .
- وروى الطبراني في معجمه الكبير ج • اص • حدثنا الحسن بن جرير الصوري ، ثنا أبو الجماهر ، ثنا خليد بـن دعـلج ، عـن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس قال قال رسول الله صـلى الله عـليه وسلم : من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ، ومن مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية ، ومن مات تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتلته جاهلية .
- وروى الحاكم في المستدرك ج اص IVV . . من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه . وقال : من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية .

$$
\text { Yl9 _ Y YIA وروى الهيثي في مجم الزوائد ج } 0 \text { ص }
$$

عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ـ وفي رواية من مات وليس في عنغه بيعة مات مبتة جاهلية ـ رواه الطبراني
 وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن الجنة لا تحل لعاص ، ومن لقي الله ناكثاً بيعته لقيه وهو أجذم ، ومن خرج من الجماعة قيد شبر متعمداً فقد خلع ربقة الإسلام من عنفه ، ومن مات ليس لاامام جماعة عليه طاعة

مات ميتة جاهلية . رواه الطبراني وفيه عمرو بن واقد وهو متروك . وعن أبي الدرداء قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا إن الجنة لا تحل لعاص ، من لقي الله وهو ناكث بيعته يوم القيامة لقيه وهو أجذ م ، ومن خري الطاعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنفه ، ومن أصبح ليس لأمير جماعة عليه طاعة بعثه الله يوم القيامة من ميتة جاهلبة ، ولو أعذر عبد أسنه الناس يوم القيامة . رواه الطبراني وعمر بن رويبة وهو متروك .

حديث مسلم الآتي وقال : وأخرجه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر بمعنى حديث نافع ، وأخرجه الحاكم عن ابن عمر بلفظ : من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسالام من عنقه حتى يراجعهه ، ومن مات وليس عليه إمام جماعة ميتة جاهلية . وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتنه جاهلية . انتهى . ورواه البيهي في سننه ج 107 ص 107 ع - وروى في كنز العمال ج اص r r ا : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلبة . حم ، طب ، عن معاوية .
 من خرج من الجماعة قبد شبر فقد خلع ربفه الإسلام من عنفه حتى يراجعه .

ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية . كك ، عن ابن عمر . من فارق المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ، ومن مات ليس عليه إمام فميتته ميتة الجاهلية ، ومن مات تحت راية عمية يدعو إلى عصيبة أو ينصر

عصيبة فقتلته جاهلية .طب . من فارت جماعة المسلمين شبراً أخرج من عنقه ربـقة الاعسـلام ، والمــخالفين بألويتهم يتناولونها يوم القيامة من وراء ظهورهم ، ومن مات من غير إمام جماعة مات ميتة جاهلية . ك ، عن ابن عمر . ـ وفي كنز العمال أيضاً ج 70 ص 70 من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ، ومن نزع يداً من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له . ط ، حل ، عن ابن عمر . رواياتهم التي فهها لفظ طاعة

- روى ابن أبي شيبة في مصنفه ج 10 ص 10 حدثنا علي بن حفص ، عن شريك، عن عاصم ، عن عبدالله بن عامر، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية ، ومن خلعها بعد عقده إياها فلا حجة له . - وروى أحمد في مسنده ج r عن عبدالله بن عامر ، يعني ابن ربيعة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية ، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لتي الله تبارك وتعالى وليست له حجة . وقال قال الحسن : بعد عقده إياها في عنقه .
- وروى البخاري في تاريخه ج 7 ص ع ع ، أوله ، كما في ابن أبي شيبة .
 والبزار ، والطبراني . وروى نحوه في ج Y Y Y Y . . وغيرهم . . . . وغيرهم . . . . .

رواياتهم التي توجب طلاعة الحاكم الجائر
وهي كثيرة جداً في مصادر إخواننا ، وقد وصل فيها التحذير إلى حد اعتبار الثائر على الحاكم الجائر خارجاً عن الإسلام ، باغياً ، واجب القتل ، مهدور الدم، يموت موتة جاهلية وأنه كافر مخلد في النار ، لكنه إذا انتصر صار حاكماً شُـرعياً واجب الطاعة ، وصار الخارج عليه ملعوناً كما كان هو ملعوناً قبل ساعة . . وهكذا تصنع السياسة ومخالفة الرسول !! Y - روى مسلم في صحيحه ج 7 ص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من خرج من الطاعة وفارت الجماعة فمات مات ميتة جاهلية . - وروى مسلم في ج 7 عن الحسن بن الربيع، عن حماد قال : من رأى من أميره شيئاً بكـرهه فـليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرأ فمات عليه إلا مات مـيتة جاهلية . . . . انتهى . وروى نحوه ابن ماجة ج r r r r r r - وروى الحاكم في المستدرك ج اص 110 عن أبي هريرة أن رسول الله فَّ
 وص 7•r وص \& و~ - وروى الهيثمي في مجـع الزوائد ج 0 ص

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سيليكم بعدي ولاة،


 ص PO9 . . . وغيرم . . وغيرهم . .
'العقائد الإسلامية ج.
مدرسة البخاري في تفسير هذا الحديث
لعل أكثر هذا الروايات صراحة في التأكيد على حرمة الخروج على الحاكم ، تلك التي تحذر المسلمين من موتة الجاهلية إذا هم لم يطيعوه ويتحملوا منه مهما كانت أعماله مكروهة ، وقد اقتصر البخاري في صحيحه على هذه الروايات فلم يرو شيئاً في التحذير من ميتة الجاهلية غيرها ! ولأن إطاعة الحاكم عنده ولو كان جائراً هي الضمان الوحيد لعدم رجوع المسلم إلى الجاهلية ، قال في صحيحه ج AV AV . . . . شيئاً فليصبر ، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية . ورواه أيضاً في نفس الصفحة بعدة روايات . ورواه أيضاً في ج Aص 0 ه ا ورواه مسلم في صحيحه ج 7

 - وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج 0 ص Yا 1 اعالاناً من الله ورسوله ببراءة ذمـة

المسلمين عند الله تعالى في طاعتهم لحكام الجور ، فال : عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـال : أطــعوا أمراءكم مهما كان ، فإن أمروكم بشئ مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتهم ، وأن أمروكم بشئ مما لم آتكم به فإنه عليهم وأنتم منه براء ، ذلكم بأنكم إذا لقيتم الله قلتم ربنا لا ظلم فيقول لا ظلم، فتقولون ربنا أرسلت إلينا رسالً فأطعناهم بإذنك واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم بإذنك ، وأمرت عـلينا أمـراء فأطـعناهم بإذنك ، فيقول صدقهم هو عليهم وأنتم منه براء . رواه الطبراني وفـيه إسـحق بـن

إبراهيم بن زبريق وثقه أبو حاتم وضعفه النسائي ، وبقية رجاله ثقات . انتهى . والفرية الكبرى في هذا الحديث أن الحاكم الجائر قد استخلفه الله تعالى على عباده وأمرهم بطاعته مهما عصى الله تعالى ( واستخلفت عـلينا خــلفاء فأطـعناهم بإذنك ) بل ادعى واضع الحديث أن ذلك يشمل عمال الحـاكـم ومــوظفيه أيـضـاً
( وأمرت علينا أمراء فأطعناهم بإذنك ) !


 الحكام والطغاة والمفسدين في الأرض بل والكفار المستعمرين أئمة وحكاماًا وأمر

المسلمبن بطاعتهم !!
عبداله بن عمر يطبق تفسير إخواننا للحديث من أبرز من روي عنه حديث الميتة الجاهلية عبدالله بن عمر ، وقد اقترنت روايته


 الحديث ، لأن المهم برأيه أن يكون في عنت المسلم بيعة لأحد ، أي أحد ، وا وأن لا لا


- روى مسلم صحيحد ج 7 ص

عن زيد بن محمد عن نافع قال : جاء عبداله بـله بن عمر إلى عبداله



 -وروى ابن سعد في الطبقات ج 0 ص
 المدبنة ليالي فتنة يزيد بن معاوية ، فسمع بذلك عبداله بن عمر فخرج إليه حتى

جاءه قال : أين تريد يابن عم ؟ فقال : لا أعطيهم طاعة أبداً، فقال : يابن عم ، لا تفعل فاني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مات ولا بيعة عليه مات ميتة جاهلية . انتهى . وروى نحوه أحمد في مسنده ج عبد الله بن عمر . وروى نحوه الحاكم في المستدرك ج اص صVV وقال : هذا حــد صحيح على شرط الشيخين . وقد حدث به الحجاج بن محمد أيضاً عن الليث ولم الم يخرجاه . ورواه الطبراني الأوسط ج اص IVo ــكما في ابن سعد . . ورواه غيرهم . . وعبد الله بن مطيع الذي ذهب إليه عبدالله بن عمر لينصحه بالتسليم هو الذي اختاره أهل المدينة أميراً عليهم عندما ثاروا على ظـلم بـنـي أمـية وطـردوهم مـن
 بقيادة ابن مطيع وبين جيش يزيد معركة الحرة المشهورة التي استشهد فيها مـئات ممن بقي من الأنصار والمهاجرين ، واستباح على أثرها جيش يزيد المدينة ، وعاث فيها فساداً وتعدياً على الحرمات والأعراض ، وأخذوا البيعة من أهلها وختموهم في أعناقهم على أنهم عبيد أقنان ليزيد !
 مختوماً في عنقه ، ختمه الحجاج ، أراد أن يذله بذلك . . . و وقال عمر بن عبد العزيز : لو تخابثت الأمم وجئنا بالحجاج لغلبناهم . ... وقال عاصم بن أبي النجود ما بقيت لله حرمة إلا وقد انتهكها الحجاج ! انتهى ولا بد أن يكون هذا الختم في زمن الحجاج ختماً الحا آخر ختمه بنو أمية في أعناق

أهل المدينة !!
_ وقال الذهبي في ج 0 ص جمع ابن عمر بنيه وأهله ، وقال : أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامه يقال هذه غدرة فلان . . . فلا يخلعن منكم أحد يزيد .
rqq
 عن نافم قال : لما خلع أهل المدينه يزيد بن معاويه جمـع بن عمر حشده وولده وتال : إني سمعت رسول الله يقول : لينصب لكل غادر لواء يوم القيامه . وإنا قد با يعنا هذا الرجل وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر ، إلا كانت الفيصل بيني وبينه . قال ابن العربي : وقد قال ابن الخياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرهاً ، وأين يزيد من ابن عمر ؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى . - وتال النووي في شرح مسلم ج 7 ص . . . مذهب عبد الله بن عمر كمذهب الأكثرين في منع القيام عـلى الإمـام وخـلعه إذا حدث فسقه . - وتال الشاطبي في الإعتصام ج rA PA قيل ليحيى بن يحيى : البيعة مكروهة ؟ قال لا ، فيل له : فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال : قد بايع ابن عمْر لعبد الملك بن مروان ، وبالسيف أخذ الملك !
 مسألة . . . . ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات مبتة جاهلبة . . . . عن عبداله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله علبه وسلم : من خلع يداً من طاعة لقي الل يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية .
ـ وتال ابن باز في فتاويه ج ع ص r.r

في صحيح البخاري : أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقني وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسفاً ظالماً . انتهى .

- ولكن النووي ادعى أن بيعة ابن عمر لعبد الملك كانت أيضاً خوفاً وتقية من بني أمية ، قال
في شرح مسلم ^ جزء إا ص ^^:

و . . . قوله رأيت عبد الهُ بن الزبير على عقبة المدينة فجعلت فريش تـمر عـليه
 استحباب السلام على الميت في قبره وغيره وتكرير السلام ثلاثاً . وفيه منتبة لابن


 الحق أن ابن الزبير كان مظلوماً وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه . وامتنع عبداله بن عمر عن بيعة عليٍ ؛ ثم ندم
_ قال المسعودي في مروج الذهب ج r اص



لعبد الملك بن مروان .
_و وتال ابن الأثير في أسد الغابة ج ج ص



 الباغية ، أخرجه أبو عمر ، وزاد فيه مع علي
_وقال ابن عبد البر في الإستيعاب ج اص - VV وصح عن عبدالله بن عمر من وجوه أنه قال : ما آسى على شئ كما آسى أني لم

أقاتل الفئه الباغية مع علي



 من قاتلك وأباك على الإسلام ، فخشيت أقول كلمة تفرق بين الجمع ! وجاء في تاريخ


أقول : أحق به من فاتلك وأباك على الإسلام !
ثم كانت علاقاته حسنة مع بني أمية ومع الثائرين عليهم

- روى البخاري في الأدب المفرد ص


- وتال الذهبي في تاريخ الإسلام ج Aص صم



 عن مغيرة عن رجل أنه رأى ابن عمر صلى إلى خلف ابن الزبير بمنى ركعتين ، فال : ورأيته صلى خلف الحجاج أربعاً !
- وتال الذمبي في تاريخ الإسلام ج 0 ص وكان المختار محسناً إلى ابن عمر يبعث إليه بالجا المختار . . وكان ( المختار ) غلاماً يعرف بالإنقطاع إلى بني هاشم ثم خر برج في آخر

ال العقائد الإسلامية ج
خلافة معاوية إلى البصرة فأقام بها يظهر ذكر الحسين ، فأخبر بذلك عبيد الله بن زياد



 ابن عمر المال فيقبله .

وروت مصادر الشيعة احتياطاً غريباً له في تطبيق الحديث
ـ 17 ـال الطبري الشيعي في كتابه السترشد

 يقول : من مات وليس علبه إمام فمبتته جاهلبة ، حتى أنكرها عا عـلبه الحـجاج مـــي كفره وعتوه وروى ذلك المحدث القمي في الكنى والألقاب ، وفيه : فأخرج الحجاج رجله


 جئت مخافة تلك الشجرة التي صلب عليها ابن الزبير . انتهى . ولم يزد أحد على ابن عمر في تطبيق الحديث إلا أبو سعيد الحدري rl9 مجمع الزوائد ج 0 وعن بشر بن حرب أن ابن عمر أتى أبا سعيد فقال : يا أبا سعيد ألم أخبر أنك بايعت أميرين قبل أن تجتمع الناس على أمير واحد ؟ فال نعم بايعت ابن الزبير ،

فجاء أهل الشام فساقوني إلى حبيش بـن دلجـة فبايعته ! فـقال ابـن عـمر : إيـاها كنت أخاف .؟ !

قال أبو سعيد : با أبا عبدالرحمن ألم تسمع أن رسول اله صلى الش علبه وسلم
 قال نعم ، ولكني أكره أن أبايع أميرين من قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد .
 تحير إخواننا السنة في هذا الحديث قديماً وحديثاً

لا مشكلة عندنا نحن الشبعة بسبب هذا الحديث بل هو منسجم مع مذهبنا ، وهو
 عندنا بأدلة قاطعة أن اله نعالى جعل إمامة هذه الأمة في ذرية نبيها ، وكفاها مؤونا اختبار الحاكم وأخطار الصراع على الحكم ، لو أنها أطاعت ـ أما إذا أعرضت الأمة عنهم ومشت خلف آخرين فالمشكلة مشكلتها ، ولا يتغير من أمر اللّ تعالى شئ ، ولا تبطل إمامة الأئمة الذين اختارهم الله تعالى
 يعرف بما يجريه اله تعالى على يده مـن المـعجزات والدلالات لإثبات إمـامته ، وسبأتي ذلك في بحث الإمامة إن شاء الش نعالى
ولكن هذا الحدبث ، سبب مشكلة لا تنحل عند إخواننا السنة ، مهما تكن صيغه التي رووه بها ، لأنه يوجب عليهم معرفة الإمام في كل عصر أو بيعنه ، وإلا فإنهم بموتون موتة جاهلية على غير الإسلام !
فلا مخرج للسني من الموتة الجاهلبة ، إلا بأحد أمور أربعة : بأن يصير شيعياً ، أو أو
 تسلط على المسلمين ولو بالحديد والنار ، فتجب بيعته وطاعته مـهما عصى الله

تعالى ، أو يكون على مذهب حركة التكفير والهجرة ! ومن لم يفعل ذلك ومات ، فموتته جاهلية ! !

ـ واعلم أن من مشاهير الأحاديث بين العامة والخاص



 يحتج عليهم بأن القرآن العزيز قد نطق بأن الإمام والمطاع غيره ، حيث فال الله تعالى : أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم .

 رحلة النبي



 من الملوك موجودون في كل زمان ، فيكون الإمام أو من يقوم معامه متحفقاً .

 باختلافهم ، فإن أهل كل مملكة يطبعون مليكهم مع اختلاف أولئك الملوك ، فيلزم اجتماع الأمة على الخطأ، وهو عدم نصب إمام مطاع في الكل وهو باطل ، لأن الأمة

معصومة بالإجماع منهم ، ومنا بدخول المعصوم عندنا . ولا يرد مثل ذلك علبنا ، لأن الإمامة عندنا بنص اللت تعالى ورسوله ، وقد وقعا ، لا

 يشاهده أكثرهم ، فإن الغرض من الإمامة الأول لا الثاني و الـي وثانياً ، بأن ما ذكرتم من الملوك ظلمة المئ جائرون لا يقومون بصال الاح الشريعة في


تنال الظالمين ولايتي ، والإمامة من أعظم الولايات ـ ا انتهى .
معر فة الإمام هي الحكمة
ـالكافي ج اص اAr



كثبراً ، فقال : طاعة الله ومعرفة الإمام
_الكافي ج r ص ré


 لا يمكن للناس معرفة الإمام المعوم ليختاروه
_الكافي ج اص ب-1



غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب ـ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اخختياره ، هيهات هيهات خـلت العـقول وتـاهت الحـلوم ، وحارت الألبـاب وخسـئت العـيون ، وتـصاغرت العـظماء ، وتـحيرت الحكـماء ، وتقاصرت الحلماء ، وحصرت الخطباء ، وجهلت الألباء ، وكلت الشعراء ، وعجزت الأدباء ، وعبيت البلغاء ، عن وصف شأن من شأنه ، أو فضيلة من فضائله ، وأقرت بالعجز والتقصير .
وكيف يوصف بكله ، أو ينعت بكنهه ، أو يفهم شئ من أمره ، أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه ، لا كيف وأني ؟ وهو بحيث النجم من يد المـتناولين ووصـف ، الواصفين ، فأين الإختيار من هذا ؟ وأين العقول عن هذا ؟ وأين يوجد مثل هذا ؟ ؟
 معنى : إعرف الإمام ثم اعمل ما شئت
ـوساثل الشيعة ج اص AN

محمد بن علي بن الحسين ، في معاني الأخبار عن أبيه ، عن سعد بن عبداله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن فـضيل بـن ،

 عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك . ــ دعائم الإسلام ج اص or
 مرق من شيعته واستحل المحارم ممن كان يعد من شيعته ، وقال : إنهم يقولون الدين المعرفة ، فإذا عرفت الإمام فاعمل ما شئت ، فقال أبو عبد الله جعفر بن محمد : إنا لل وإنا إليه راجعون ، تأمَّل الكفرة ما لا يعلمون ، وإنما فيل إعرف الإمام واعمل ما شئت

من الطاعة فإنها مقبولة منك ، لأنه لا يقبل الله عز وجل عملاً بغير معرفة ـ ولو أن
 بجمبع طاعات الل عمره كله ، ولم يعرف نبيه الذي جاء بتلك الفرائض ثم معرفة وصيه والأئمة من بعده . IVE مستدرك الوساثل ج اصن وعنه هِ



 عمره كله ولم بعرف نببه الذي جاء بتلك الفرائض فبؤمن به ويصدفه ، وإمام عصره الذي
 : وفدمنا إلى ماعملوا من عمل نجعلناه هباء منئوراً . بعلي عرن المؤمنون بعد النب
_أمالي المغيد ص rir
حدثنا أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين قال : حدثني أبي قال : حدثني محمد


 ووليي ولي الش ، وعدوك عدوي وعدوي عدو الش
 با علي لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها .

يا علي أنت قسيم الجنة والنار، لا يدخل الجنة إلا من عرفك وعرفته ، ولا يدخل النار إلا من أنكرك وأنكرته .
 بسبماهم ، والموْمنين بعلاماتهم .

 معرفة الآخرة والمعاد والحساب

- رسائل الشهيد الثاني ص اع الـي الأصل الخامس ، المعاد الجسماني ـ اتفت المسلمون قاطبة على إثباته ، وذهب الفلاسفة إلى نفيه وقالوا بالروحاني . والمراد من الأول إعادة البدن بعد فنائه ما كان عليه قبله . . . لنفع دائم أو ضرر دائم ، أو منتطع يتعلقان به ، وذهب جــمع مـن الأشاعرة إلى أن المراد منه هو إعادة مثل البدن لا هو نفسه ، وهو ضعيف لما سيأتي . واعلم أن العقل لا يستفل بإثبات المعاد البدني كـاستفالله بـإثبات الصـانع تـعالى ووحدته ، بل إنما ثبت على وجه يقطع العقل بوقوعه بمعونة السمع . ـ ـ كشف الغطاء ص والمقدار الواجب بعد معرفة أصل المـعاد ، مـعرفة الحسـاب وتـرتب الثـواب


 يختص بالإنسان أو يجري على كافة ضروب الحيوان ، وأن عودها بحكم اللد دفعي أو تدريجي
وحيث لزمه معرفة الجنان وتصور النبران ، لا يلزم معرفة وجودهما الآن ولا العلم
$\qquad$

بأنهما في السماء أو في الأرض أو يختلفان .
وكذا حيث يجب معرفة الميزان ، لا يجب عليه معرفة أنها ميزان معنوية أو لها كفتان ، ولا يلزم معرفة أن الصراط جسم دقيت أو هو عبارة عن الإستقامة المعنوية

على خلاف التحقيت .
والغرض أنه لا يشترط في تحقت الاءسلام معرفة أنهما من الأجسـام وإن كـانت
الجسمية هي الأوفق بالإعتبار ، وريما وجب القول بها عملاً بظاهر الأخبار . ولا تجب معرفة أن الأعمال هل تعود إلى الأجرام وهل تـرجـع بـعد المـعنوية إلى صـور الأجسـام ، ولا يـلزم مـعرفة عـدد الجـنان والنـيران وإدراك كـنه حـقيقة الحور والولدان .
وحيث لزم العلم بشفاعة خاتم الأنبياء لا يلزم مسعرفة مـقدار تأتـيرها فـي حـت الأشقِباء .

وحيث يلزم معرفة الحوض لا يجب عليه توصيفه و'إ تحديده وتعريفه ، ولا يلزم
معرفة ضروب العذاب وكيفية ما يلقاه العصاة من أنواع النكال والعـعاب . انـتهى . ونكتفي هنا بهذه السطور عن معرفة الآخرة والمعاد ، وستأتي مسائله في محالها إن شاء الله تعالى

تم المجلد الأول من كتاب المقايُد الإسلامية ويلبه المجلد الثاني إن شاء الله تعالى ، وأوله بحث الرزية .

## فهرس أهم المصادر

## 1- القرآن الكريم


 حرف الألف





اسم مؤلف

9- الإحتجاج ـ الشيخ الطبرسي - توفي 0\& 0 ـ طبعة النجف الأشرف ـ ـالعراف
 غمضان ـ صنعاء . 12

 الرجائي ـ موسسة آل البيت

10 ـ الأدب المفرد ـ البخاري ـ توفي r07 ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ تحقيق الشــيخ خـالد بـن عبدالرحمن ـالطبعة الأولى 1 الارب
17 - إرشاد الساري لشُرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي ـ شهاب الدين

 1^ا ـ الإستبصار ـ الشيخ الطوسي ـ توفي •27 ـ ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران 19 - الإستيعاب لابن عبد البر - توفي ب7ع ـ دار الجيل - بيروت ـ تحقيق علي محمد البجاوي الطبعة الأولى
r. الأسماء والصفات ـ البيهقي ـ توفي ع0A ـ تحقيق محمد زاهد الكوثري ـ دار إحياء التراث العربي - مصور عن الطبعة المصرية
I - أسد الغابة ـ ابن الأثير - توفي سنة . .

$$
\begin{aligned}
& \text { فايد ـ دار إحياء التراث العربي - بيروت } \\
& \text { r - الإعتصام ـ الشاطبي ـ دار المعرفة - بيروت }
\end{aligned}
$$


العلمية ـ قم IElr
 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم
 محمد مهدي الخرسان ـ الطبعة الثالثة IT _ الأصول الستة عشر ـ عدة مؤلفين من رواة الشيعة القدماء ـ دار البشرى ـ قم

 جهلستون - . . 1 - مطبعة الخيام - قم r9 ـ إكمال الكمال ـ ابن ماكولا ـ توفي
-r. نشر جماعة المدرسين -قم r.r
 مكتبة المرعشي النجفي ـ قم r. 12
 الأولى - 1 عالا
r r_ كـ
 ror - الإنتصار ـ الشريف المرتضى ـ توفي

 rA_ الإيمان ـ ابن تيمية ـ توفي VYA ـ المكتب الإبلامي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية Kar

## - حرف الباء

r9 - بحار الأنوار ـالعلامة المجلسي ـ توفي 1111 ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت


اع - بدائع الفوائد - ابن قيم الجوزية - توفي VO1 ـ ـار الكتاب العربي - بيروت r \& - البرهان في علوم القرآن ـ الزركشي - توفي aV\& ـ طبعة بيروت
「
 الشيخ عامر أحمد حيدر
E - - بعوث في الملل والنحل ـ الشيخ جعفر السبحاني ـ طبعة جماعة المدرسين بقم ـ الطبعة 1E17 الخامس

## حرف التاء

197- تاريخ الإسلام ـ الدكتور حسن إبراهيم ـ دار الأندلس - بيروت ـالطبعة السابعة 1972

EV تاريخ الإسلام ـ الذهبي - توفي VEA ـ تحقيق عـمر عـبد السـلام تـدمري ـ دار الكـتاب العربي - بيروت ـالطبعة الثانية 1 الثارية
 ـ ITAV I - تاريخ جرجان ـ السهمي - توفي EYV ـ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند الطبعة الثانية

0- 0 - التاريخ الكبير ـ محمد بن إسماعيل البخاري - توفي Y07 ـ المكتبة الإسلامية ـ مـحمد
أزدمير - ديار بكر - تركيا

- 01 تاريخ ابن خلدون - عبدالرحمن بن خلدون - توفي A• - - احياء التراث العـربي بـيروت


عo - تاريخ بغداد ـ الخطيب البغدادي ـ توفي r ع ـ ـ المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة 00 - تاريخ الطبري - محمد بن جرير الطبري - توفي • ا ا-إحياء التراث العربي - بيروت 07 - تاريخ القرآن الكريم ـ محمد طاهر الكردي ـ معاصر ـ مطبعة الفتح ـ جدة
تاريخ المدينة المنورة ـ عمر بن شبه النميري ـ توفي Y Y ـ ـار الفكر - قم - عن طبعة جدة

 - 7 - مجلة تراثنا - مجلة فصلية متخصصة ـ مؤسسة آل البيت للتراث ـ قم - - ت تذكرة الحفاظ ـ شمس الدين الذهبي - توفي V\&^ -إحياء التراث العربي - بيروت - TY - تذكرة الخواص - سبط الجوزي الحنفي - توفي 70 ـ ـطبعة قم r7 - تذكرة الفقهاء ـالعلامة الحلي ـ توفي VY7 ـطبعة حجرية ـ المكتبة المرتضوية قم ع الطبعة الثانية ع.ع
10- التحفة السنية ـ الفيض الكاثاني ، الجزائري ـ توفي ـ 1 ا ـ مخطوط مكتبة ملي - تهران

 1^ـ التسهيل إلى علوم التنزيل ـ ابن جزي - توفي VE ـ دار الكتب العلمية - بيروت 79- تعجيل المنفعة ـابن حجر العسفلاني - توفي ـ ـ دار الكتاب العربي - بيروت التعرف لمذهب أهل التصوف ـ الكلاباذي ـ تحقيق د ـ عبد الحليم محمود ـ طبعة عيسى الحلبي مصر • 197
- التفسير المنسوب للإمام العسكري

تفسير البيضاوي ـ البيضاوي ـ طبعة دار صادر بيروت - Vr تفسير البيان ـ السيد الخوئي - توفي VK تفسير التبيان ـ الشيخ الطوسي - توفي •27 - إحياء التراث العربي - بيروت - V\&
 ت تفسير الطبري ـ محمد بن جرير الطبري - توفي • ل ـ ـ دار المعرفة بيروت ـ عـن طبعة
بولاق ـ مصر

تفسير العياشي - محمد بن عياش السلمي - توفي • المـالمكتبة العلمية ـ طهران - -VV تفسير الفخر الوازي ـ الفخر الرازي ـ طبعة مصورة ـ مكتب الإعلام الإسلامي ـ طهران -VA - V9 تفسير فرات ـ فرات بن إبراهيم الكوفي - توفي . . - ـ تحقيق محمد الكاظم ـ الطبعة الأولى p199.-121.
A.
 تفسير كنز الدقائق ـالشيخ محمد القمي المشهدي ـ طبعة وزارة الثقافة والارشاد الإسالامي طهران ـ الطبعة الأولى
-Ar تفسير الكشاف ـ جاد الش الزمخشبري ـ توفي orA ـ منشورات البلاغة ـ قم ـ مصورة عن الطبعة المصرية ـ Ir•V

 17- تفسير الميزان ـ السيد محمد حسين الطباطبائي ـ منشورات مؤسسة الأعلمي - بـيروت - تفسير النسائي ـ النسائي صاحب السنن - توفي r.r ـ ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت - AV |E| الطبعة الأولى
 19ـ تهذيب الأحكام ـ الشيخ الطوسي - توفي • 7 ـ ـ دار الكتب الإسالمية ـ طهران - 9 - تهذيب التهذيب ـ ابن حجر العسفلاني - توفي OAr ـ دار الفكر - بيروت - 11 - تهذيب الكمال ـ يوسف المزي ـ توفي VEr ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت r rq ـ التوحيد ــ الشيخ الصدوق ـ تحقيت السيد هاشـم الحسيني الطهراني ـ جمـاعة المدرسين بقم الطبعة الرابعة 0 | 0 1 0
£ - توضِح المشتبه ـ ابن ناصر القيسي الدمشقي - توفي AEr ـ مؤسسة الرسالة - بيروت تحقيق محمد نعيم العرقسوسي

## حرف الثاء

90 ـ ثواب الأعمال ـ الشيخ الصدوق ـ توفي ا ـ ـقدم له السيد محمد مهدي الخرسان ـ مصور عن طبعة النجف ـ منشورات الرضي بقم ـ الطبعة الثانية ـ ـ ي

## حرف الجيم

 الثانية ـ طهران 70 7
QV الجرح والتعديل ـ عبدالرحمن الرازي ـ توفي Y07 ـ إحياء التراث العوبي - بيروت 9^ - الجواهر الحسان ـ الثعالبي - توفي AVO ـ دار الكتب العلمية - بيروت 99 ـ الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى - ابن التركماني - توفي V\&

## حرف الحاء



1-1-1 الحداتق الناضرة ـ المحقق البحراني - توفي 1107 ـ جماعة المدرسين بقم
 السيد المرعشي بقم

 محمد هارون

- ا- ـ حياة الحيوان الكبرى ـ الدميري ـ توفي ^^ ـ ـ البابي الحلبي وأولاده بمصر حرف الخاء 1 - 1 - خزانة الأدب ـ ياقوت الحموي ـ دار القاموس الحدث ـ بيروت

 1-9 ـ الخلاف ـ الشيخ الطوسي - توفي • 7 ـ ـ دار الكتب العلمية ـ النجف

حرف الدال
II. III IIT - IT


حرن الذال


## حرف الراء


 الرسائل العشر ـللشَخ الطوسي - توفي • 7 ـ ـ تحقيق واعظ زاده الخراساني ـطبعة جماعة
المدرسين بقم - ع•ع1


Il9 - 19 بقم - 12 .


 الطبعة الأولى 1 ال 1 ال


 م1919
IY0 - رياض الصالحين ـ النووي - توفي IVI ـ دار الكتاب العربي - بيروت ـ تحقيت رضوان محمد رضوان

## حرف الزاي


العشا حسونة

حرف السين


IYA - سنن ابن ماجة ـ محمد بن يزيد القزويني ـ توفي YVO ـ دار الفكر - بيروت YYV IT9 - سنن سعيد بن منصور -الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة المكي ـ تـوفي دار الككب العلمية ـ بيروت ـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي


Y Y - سنن النسائى ـ أحمد بن شعيب النسائي - توفي r.r ـ دار الفكر - بيروت
 ع̌ا - سير أعلام النبلاء ـ شمس الدين الذهبي - توفي VEA ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت IT0 ـ سيرة ابن هشُام - ابن هشام الحميري - توفي Y ا ـ ـ مطبعة صبيح ـ مصر
 - Irv السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ( ابن القيم ) ـ السبكي الكبير ـ تحقيق محمد زاهد الكوثري ـ طبعة مصر

## حرف الشين


 -1E.
 د ـ عبدالرحمن عميرة
 الأولى بمطبعة السعادة بمصر Irro

 تحقيت أبي ماجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

المقاند الإسلامية ع $\qquad$

حرف الصاد



-     - IEV ^1\&^ ـ الصحيح في شرح العقيدة الطحاوية ـ حسن السقاف ـ دار الإمام النووي ـ الأردن ـ الطبعة

الأولى ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ lolo

حرف الطاء


- VV! - 101 احياء الكتاب العربية ـ القاهرة ـ تحقيق عبدالفتاح الحلو

حرف العين


r ا ـ كتاب العبور إلى الرجاء البابا يوحنا بولس الثاني - ترجمة جريدة السفير البيروتية بمناسبة زيارته لبنان
loع ـ العروة الوثقى ـ السيد محمد كاظم اليزدي ـ طبعة قم


loV ـ العهد القديم والعهد الجديد ـ طبعة مجمع الكنائس الشرقية ـ بيروت
10^ ـ كتاب العين ـ الخليل الفراهيدي ـ توفي IV0 ـ طبعة ايران عن طبعة مؤسسة دار الهجرة

-17 - غاية المرام ـ السيد هاشم البحراني ـ توفي IIII ـ ـ طبعة قديمة ـ ايران
 YT ا ـ كتاب الغيبة ـ محمد بن إبـرامــبم النـعماني ـ تـوفي •rA ـ مكـتبة الصـدوق طـهران تحقيق الغفاري
rاו - غوالي اللئلي العزيزية في الأحاديث الدينبة ـابن أبي جمهور الإحسائي ـ تحقيت الشيخ مجتبى العراقي ـ الطبعة الأولى ع.ع ع ـ قم

## حرن الفاء

ع ا ــ فتاوى الشيخ الألباني ـ جمع عكاشة عبد المناف الطبيب ـمكتبة التراث الإسلامي ـالقاهرة ا ـ ـ فتاوى ابن باز -عبدالعزيز بن عبدالل بن عبدالرحمن بن باز ـالإدارة العامة للطبع والترجمة ـ الرياض ـالطبعة الثانية
7ا ـ فتاوى الوهابيين -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ـ جمع وترتبب : أحمد بن
 1E11 - الرياض

ا ITV - فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر - توفي AOr ـ دار احياء التراث العربي - بيروت

17^ - فتوح البلدان ـ أحمد بن يحيى البلاذري ـ توفي rvo ـ ـ مكتبة النهضة المصرية ـ مصر 179 - فتح العزيز - عبدالكريم الرانعي - بهامش مجموع النووي


 الفرق بين الغرق ـ عبد التاهر البغدادي ـ IVr
 IV0 ـ النصول المهـة ـالسيد شرف الدين ـ توفي IVYV ـ الطبعة السابعة ـ دار الزهرأه ـ بيروت

## حرف القاف

IV7 ـ قاموس الكتاب المقدس ـمجمع الكنائس الشرقية ـمكتبة المشعل ـبيروت بإشراف رابطة الكنائس الإنجيلية في الشُرق الأوسط ـالطبعة السادسة 1911

## حرف الكاف

- الكامل في التاريخ - ابن الأثير - توفي • - إ - إحياء التراث العربي - بيروت
 - IV9

1A.



 السادسة سنة 7٪1 هـ



حرف اللام
IAV _ IMA

## حرف الميم

1199 - مباحث في علوم القرآن ـ الدكتور صبحي الصالح - توفي •191 ـ دار العلم للملايين -

191 ـ كتاب المجروحين ـ محمد بن حبان التميمي - توفي ro\& ـطبعة الباز ـ مكة المكرمة

 19ع ـ ـ مجمع الفائدة والبرهان ـ المحقت الأردبيلي ـ توفي 19 تحقيق الشيخ علي اشتهاردي وغيره ـ طبعة جماعة المدرسين بقم

190 - المجموع - محيي الدين بن شرف النووي ـ توفي IV7 ـ دار الفكر - بيروت
197- مجموعة الرسائل ـ آية اللا الصافي ـ طبعة دار القرآن بقم
 19^1 المحلى - ابن حزم الأندلسي ـ توفي 197 ـ ـ دار الفكر - بيروت

199 - مختصر تاريخ دمشق - ابن منظور - توفي VII ـ دار الفكر ـ دمشّ ـ اختصرته وحقتت سكينة الشهابي

 مطبعة السعادة بمصر
r- r. r TrVE - المثنى ببغداد

 تحقين محمد محي الدين عبدالحميد



- T- 7 - م•V
- r•A
 الأوراق في المحاضرات الحموي ـ دار الفكر - بيروت
- 


 Y Y Y


 - YIV - المصباح - الشيخ ابراهيم الكفعمي - توفي 9 - 0 - طبعة قديمة ـايران


 العربي - بيروت ـالطبعة الأولى V.V
 r Y -
 دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد

 المدرسين بقم



 1910 ـ 1 1 - 7 ـ الطبعة الثانية تحقيق عبد المجيد السلفي

ا آY ـ المعتبر _المحقق الحلي - توفي TV7 ـ مؤسسة سبد الشهداء ـ قم rrY _ المغني -عبداله بن قدامه ـ توفي • بT _دار الكتاب العربي - بيروت




 - 19 م ـ دار النشر : فرانز شَتاينر بفيسبادن ـالمانيا





 - Y\&r - TE\& حرف النون
O O - نهاية الإرب ـ أحمد بن عبدالوهاب النويري ـ توني WTT ـ وزارة الثعافة والإرشاد القومي
' المقائد الإسلامية ع.
Y\&7 - نهاية الأفكار ـ آقا ضياء العراقي ـ اجا| ـ طب ـ النجف

 تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي
 YO. - نهج الحق ـ العلامة الحلي ـ توفي YYY ـ دار الهجرة بقم ـ تحقيق الأرموي حرف الهاء
 ITVV ـ الإسلامية طهران

حرف الواو
 إحياء التراث العربي - بيروت

## فهـرس موضوعاتكتاب العقائد الإسلامية

## الجلد الأول

الباب الأول : الفطرة والمعرفة<br>الفصل الأول : فطرة السماوات والأرض



| ا العقائد الإسلامية | ¢า^ |
| :---: | :---: |
| 7r | عوالم وجود الإنسان . |
| 72 | من روايات عالم الأشباح |
| v. | من روايات عالم الأظلة. . |
| v9 | من روايات عالم طينة الخلق . |
| Ar | من آيات وروايات عالم الملكوت |
| AV | من آبات وروابات عالم الخزائن . . |
| 9r | الفطرة بمعنى الولادة في الإسلام. |
| 92 | قولهم بأن من ولد في الإسلام فهو من أهل الجنة |
| 90 | الفطرة والنبوة والشرائع الإلهبة. .... |
| 91. | معنى الفطرة والصبغة ..... |
| 1.0 | دور الفطرة في المعرفة والثقافة والحضارة. .......... |
| 1.7 | بحث في دور الفطرة والنبوة في الحياة الانسانية |
| ITr | أمور ورد أنها من الفطرة .. |
|  | أمور ورد أنها تضر بالفطرة ..... |
| 117. | تقوية الفطرة وتضعيفها وإساءة استعهالها |
| 117 | تدوات البشرية فى نطرته المستقيمة. |
|  | آدم |
|  | إبراهبم |
| ITV. | نبينا رائد العارفين ورائد سعادتنا |
| . | خط الفطرة لم ينقع من ذرية إبراهبم |
| IEr |  |
|  | على |
| $12 \varepsilon$ | ولابة على |

## الفصل الثاني : وجوب المعرفة والنظر <br> وجوب معرنة اله تعالى ومنشؤها


#### Abstract

101 معرفة الها نعالى وتوحيده نصف الدين لا تتحقت العبادة إلا بالمعرنة


## فضل معرنة الهّ تعالى

| الحت على مجالسة أهل المعرنة ........................................................... |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| 102 | نعمة معرفة حمد الهّ وشكره . |
| 102 | نعـة معرفة كرم اله وآلانه. . |
| 100 | معرنة الل لا تكون إلا باله ومن الها................ |
| 107 | لا يفوز الإنسان بالمعرفة إلا بإن اله تعالى ......... |
| 107 | الهدابة والاضلال من الها تعالى لكن الإضلال باستحفاف العبد |
| 101 | دعاء طلب المعرة من الها تعالى |

## وساتّل معرفة اله

109
أداة معرفة اله تعالى : العقل
rim لا يحاسب اله الناس إلا على تدر معرفتهم وما بين لهم من أسباب المعرنة وآثارها

177 ما يورث المعرفة

177 ما تورثه المعرنة

171 ما يفسد المعرفة ويطفيء نورها خطر ضلال الأمم بعد المعرفة

$\qquad$
rrr rrz rri r\&V
r£9
ror مل تزول المعرنة والإيمان بإنكار الضروري ؟ 807 rvo الموقف الفقي من الدحوة إلى معرنة اله تعالى عن طريت معرنة النفس معرنة النبي والاُمُمة صلى الله عليه وعليهم
rVA

rAl
rar
ran
rar
r.r

وتجب معرفتهم لأن الأعمال لا تقبل !إلا بولا بتهم............................................................
rir
rir
rir
$1 r \varepsilon$
rr
rrq
$r$. الفرف بين صبغ الحديث في مصادرنا ومصادر إخواننا
المقائد الإسلامية جrrrروايات إخواننا التي ورد فبها لفظ إمام.رواياتهم التي فيها لفظ طاعة ............................................................................
rro
رواياتهم التي توجب طاعة الحاكم الجائر
مدرسة البخاري في تفسبر هذا الحديث......................................................................

rer ................................................. وروت مصادر الشيعة احنباطاً غريبأ له في تطبينr£r ..........................................معلا يمكن للناس معرنة الإمام الـعصوم ليختاروهمعنى : إعرف الإمام ثم امـل ما شئت...................................................................
rev

ren
معرنة الآخرة والمعاد والحساب
تم الفهرس ، وبه تم المجلد الأول من كتاب
العقايُد الإسلامية ، ويليه المجلد الثاني إن شاء الهّ تعالى

