




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


الدبَنْهُبريّة


حتّوو الطبع محفوظة للمؤلف
الطبعة الثا نية
PY+A1-A1EYY





dar al-mattir


..977 - Aryrroy
.. 977 \& - AYYYYT7 *. 977 SOFY..Y7
E mail almaathir@yahoo.com

 الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها، منها: حديث أبي سعيد وأبي هريرة- وهما في الصحيحين- أن


 تدرك ببصيرتك أن الأخذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى مايرده العقل ويكذبه البرهانه.
 بر هان الخليلي -ويردّها عقله.
o

 بععنى خَلْقِ صوتٍ مسموع علا يصـدر عن شيء ينبئ عن مراد الله، ويتلقفه سمع مـن اختصـه الله بالتكليم، وعلى هذا يحمل تكليم الله لموسى عليه السلام. هذا قول الخليلئي.


فهل الصوت الذي سمعه موسى يصدر عن لا شيء؟ وهو يقول لموسى: إننـي
أنا الله ... فاعبدني؟

## 0

يقول الفايليا بخلود جميع مرتكي الكبائر من أمة عحمد في النار وإن ماتوا على التوحيد. وا لله يقول:
 لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرةه، . رواه مسلم/فضل الذكر ح ح

ر.

队关
ו


 . ,
 Who
 $<$ < :



2f

الله الرحن الرحيم
صاحب الفضيلة الشبخ: علي بن محمد ناصر الفقيهي الر اله اللسلام عنيكم ورحمة الله و بر كاته/ وبعد: وصلتين رسالتكم و معها مؤلفك المـم في
 اللدامغ<، والنّي ضمنه ثالاث ضالالات: نفـي رؤيـة المؤمنـين لربهـمَ، والقـول بخلــق القر آن، وتخليد العصاة من المؤمنين في النار- وقرأت ردكم عليه فو جاتــه بـمــــ الله رداً وافياً مفحماً فيه نصرة الحق، ودحض الباطل، ونقض الشبهات، ملعمــاً بالأدلـة من الكتاب والسنة.
 يزيد كم علماً وفقهاً في دينه- وليس لي أي ملالحظة سوى تصويبـات نو يـة وبعـض الز ياديات اليسيرة وهي بالخط الأحمر - إن رأيتم وجاهتها- زاد كم الله علمــا نافعـا" وعمها" صالاً. وأن يُعلنا وإياكم من أنصار دينه وهماة شريعته، وأن يصلـح أحـوال المسـلميت وو ولاة أمورهمم. إنه سميع بحيب، والسالام عليكم ور شمة اللهّ وبر كاته.

أخنو كم :
صا حُ بن فوزان بن عبدا لله الفوزان

$$
-\infty) \leqslant Y / \Sigma / Y 0
$$

(V) S ك $\quad$ غ

إن الخمد للّه غمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات



أما بعد: فإن لأعداء الإسلام والمسلمين -على اختلاه






الكافرون.
ومن نظر في كتاب الله اللكريـمّ، وين سـنة رسـوله الأمـين، وفي سـيرته العطـرة ودعوته الخيّر ة، وما لاقاه عليه الصالاة والسلام من كيد ومكر، يظهر له جلياً بألن ألنَّ
أعداء الإسلام هم اليهود.

فقد أخبر اللهّ عز و.جل في كتابه عنهم، أنّهم يعرفون أن محمداً صلى الله عليـه







 إدخال الشنُّهُ والشّكوك على ضعاف العقول والإمانم من المنتسبين لمذا الدين.


 بهما تمّل الأمة بعد تفر قها وتشتّتها وتناحرها والغرض من نشر تلك الأفكار والعقائد المنحرفـة؛ إنـارة الحــلاف والفرقـة بـين

المسلمين لتمزيق شملهم وإدخال الفر قة بين صفوفهم






سنته الصحيحة من صفات البلالل والكمال ليس تشبيهاًا




وبصرٌ كبصري ويد" كيدي(1).

## هذا هو التشبيه الذي حكم علماء السلف على قائله بالكفر.

 (1) انظر نتض التأسيس، لابن تيمية: (1/\&V7) وانظر المختار في أهول السنة، لابن البنا (ص: (N).
(9) S S



 قوله تعالى:
 المدافعة عنها 》أحمد بن مد الخليليليهن



 ص: بr من الكتاب المذكور، وهنه المسائل الثلاث هي: Y- إنكاره رؤية المؤمنين ربهم يوم القيا ونيامة في المئ الدار الآخرة. r-
ووقد ذكّرنا صنيعه هذا بأمرين:

 عليها الز من ليس صحيحاً، فمؤلف هذا الكتاب وأمثاله كثـيرون يعيشـون ن على المى




Y-الأمر الناني: ذكّرنا المؤلف بقول طوائف ائف ثلاث:
1- قـول الحـوارج الذيـن حكموا على عصـاة المو حديـن بـــالكفر في الدنيـا

والآخرة، والملود في النار، والمؤلف يقول: إن الكفر في الدنيا هو الكفر العملـي أي





 زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق؟




 فقد نفى عن الله الأسماء والصفات، وقال بالبــبر، وخلـق التـر آن، وغـير ذلـك مـن الأفكار المنحر فة.




 ونُشرت أعلامها والحمد لهّ الهـ
(1) مسلم الإيمان /باب من مات لا يشر كُ بالله شيئًاً دخل المنة (9) (9).


كما صرح بذلك في كتابه هأا صفححة: بץ، أنـه يشـاركك الإباضيـة في هـنـه الأفكـار الجمهمية، والمعتزلة، والز يلية، والإمامية من الشيعة. وهذا تصريح بإحياء تلك الأفكار التي وقف أهـل السنة هميعاً في و جهه معتنقيهـا،

 اعتنقت تلك الأفكار باسم الإسلام يكفّر بعضهـم بعضاً، أو يبلّعه أو يفسّقه. ولکن بحملا الله بقيت الطائفة الناجية المنصورة، على ما كان عليــه رسـول اللّ

صلى ! الله عليه وسلم وأصححابه، عقيلهة، وعبادة و منهجاً. فردّت على تلك الطوائــف المنححرفـة الخر افهـا، و بينـت للأمـة السـبيل الصـحيـح والصر اط المستقيمه، .ما جاء فُ كتاب الله العزيز، و سنة رسوله صصلى اللله عليه وسـلم وأفو الل الصححابة والتابعين.
 الخلنيلي -ومن كان على شاكلته- في هنا الاكتاب، ووفي ملخص له لمبححث الرؤيـة

 الشبابب، وفيها تكفير صريح لأتباع منهتج السلف من علمـاء أجـالوء و قفـو ا حيـاتهـم لللفاع عن كتاب الله وسنة رسوله صللى الله عليه وسلمه، و بيان العتيــنة الصحيحـة السِيمة اللأخوذة من كتاب اللهَ وسـنة رسـوله صلـى اللّه عليـه وسـلمب، والـرد علـى الجمهمية والمعتزلة و كل الطوائف المنحرفة. كما يشاركك في هنذه الأفكار المنحرفة، في قالب التنزيه، و يطعن في عقيلنة علمـاء السلف وأتباعهمه شخص يلعى حسن بن علي السقافن، اللذي صــار يسـود أوراقّه بترهات وأباطيل ينشر ها ليستر بها الحق الأبلج، ولنصر آراء اللكوثري ومن صار على


## 2.

بالألفاظ التي يتزفع عن نقلها السوقة، والمسلم لا يكون بذيئــا ولا سباباً ولا فاحشـأ ولا متفحشاً ولكن من نظر في تعليقه على 》السيف الصقيـله للسبكيكي كمـا سمي ذلك التعليق>"تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيمه يجد فيه تلك البذاءات التي لا نستطيع ذكرها هنا.

تكفير ابن القيم، كما سيأتي


 كتابهه هنا من مغالطات وتمويهات وتلبيسات، رأيت أن أرد عليه بالأسلوب العلمئمي، والحجة الناصعة، من الكتــاب والسنة وأقورال سـلف الأمـة، بعيـدأ عـن المهـاتراترات،

 يوجد لمم دليل على دعواهم، لا آية من التـنزيل محكمـة، ولا روايــة عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا سقيمة"(1)
(1 (1 تغسير ابن جر ير r/V/V.

قلت: ومن الأساليب الجديدة والخبيتة للهجوم علـى علمـاء السـلف وتشـويه عقـائدهم الدعـوى

 نسب للإمام الحاقظ ابن كتير من أئمة السلف، التفو يض والتأؤيل في رسالته بعنوان (اعقياة الإمـام الحافظ ابن كثير من أئمة السلف الصال قي آيات الصضاته،.وقد كشف تلك المغالطات، الدكتور عبدالرزاق بن عبدالثسسن العباد البدر في رسالته (تنبيهات علـى رسـالة معمــد عز يززة في الصفـات) طبع دار الفتح بالشارقة سنة \& 1 § اهـ كما دحض قبل ذلك دعوى حسن بن علي السقاف مـن

وإن هذا الكتاب المؤلف والططبو ع عام 9 ه ؛ اه لأهمد بن حمد الخليليلي الإباضي









 أما الرد فسيكون على القضايا الثلات على حسب ترتيبها في كتاب المؤلف وهي 1-إنكاره رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. Y-القول بخلق القر آذ.
r-
 وقبل البدد في مناقشة القضية الأولى كما يسميها المؤلف وهي:

 الكتاب والسنة وفهم السلف الصاله، ينبغي أن نذكر ما جر ت عليه عادة العلماء في

أن تقسيم التو حيد إلى تو حيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتو حيد أسماء وصفات تثليث، بكتابه 》القـول

ومنّه وفضله وكرمه، أن أهل الهق للباطل وأهله بالمرصاد.

Siow الم
القضايا العلمية المتناز ع فيها ولاسيما القضايا العقدية، بأن يكون للمتـــازعين مرجـع



 ومن الغريب حتّا أن المُٔلف الخليليلي دعا إلى هذا الأصل العظيم إلا أنه خالفه عنــ

التطبيق.
فقد قال في (ص1) من المقدمة - وهو يتأ لم للخالاف الذي صـار بـين هـذه الأمـة


قوله تعالى: :


 قال: (فإنها مع ذلك لم تسلم هن هذا اللداء العضال اللذي أصاب غيرها مـن الأمم، غير أن الله سبحانه اخحتصّهِ بأن حفظ هـا كتابهـا المـنز ل عليهـا مـن تحريـف


لـافظوز [1
وهكن لها من معرفة الصحيح الثابت من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. و جعل لها غخلصاً من الشقاق والنزاع عبالاحتكـام إلى الله ورسـوله حيـت قــال :

 قال: (ولا يكون الاحتكام إلى اللهّ إلا بالر جو ع إلى كتابه فتستلهم منه الحقيقة، ويستبان به المق، و كذلك الاحتكام إلى رســوله صلـى الله عليـه وسـلم لا يعـي إلا الر جو ع !الى سنته الثابتة الصححيحة).

ثّم ثال: (ومـع وجـود هـنا المنحلّـص الـلـي أمرنـا بـأن نفـزع إليـه مـن كـوارث الا ختالف، فإن الـنلاف لم يزل والشقاق لم يستأصل، فقد تُؤول الكتاب تأولات شتى
 وأقول للقارئ الكريمه: إن هذا الكالام الذّي يظهره المؤلف الـُليلي للقارىئ مـن أجل أن يظن أنه يريد الحق اللذي يشته الدليل من الكتاب و السنة، والحقيقة إنما هو تمويه وتضليل وتلبيس على القارىئ وستَى أنه هو الـنـي أوّل آيـات الكتـاب للهـوى، وردّ الحلـيث الصححيح في البتحاري ومسلمو حيث قال في حلـيث أبسي هريـرة وأبـي سـعيد الخلـري ولفظهما: أن ناساً في زمـن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم قــالوا: >يـا رسول اللهّ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول ا الله صلى الله عليـهـ وسـلمه: نعـم. قال: هل تضارون في رؤيـة الثــمس بالظهـيرة صحـوواً ليـس معهـا ســحاب؟؟ وهـل تضـارون في رؤية القمر ليلة البلدر صسحواً ليس فيها سحابِ؟ قالو!: لا يارسول الله. قال: ما تضـارون في رؤية الله تبارك وتعالى يـوم القيامـة إلا كمـا تضـارون في رؤيـة
(1) أحدهـما<

ثم قال المؤلف الحليلي بعل أن ذكر ذلك ين صو 0 : (وأنت أيها القــارئ الكر يـم تلر كك ببصيرتك أن الأخلذ بظو اهر النصوص يغضي !الى ما يرده العقل ويكذبه البرهان). وأنا إنا نقلت كالامه هذا هنا ليعرف القارئ تلبيسه وتدليسه، وسيظهر للقـراء

كثير من مغالطاته.
و.ما أن المؤلف الخليلي قل التز م بالتتحـاكم \&الى الكتـاب والسـنة، كمـا تقــدم، ثـم

 العباد إليه، و حذّر أششد التححذير من تولى عن ذللك، ألا وهو اتباع سبيل المئمنين، وهــم باللدر جة الأولى أصحاب رسول الله صلى اللّه عليـه وســم ومـن سـار على نهجهـمّ،



 قال الهَ تعالى قي ذلك:





 الهلالك والوعيد الشنديد، كما في هذه الآية الكريمة ونظائره ها.









 عقيدتهم وتتسم طريتتهم فيّ فهم أصول الدين بثلاثة أمور :

(IV) S

ا-سلامة المنزع، فإنهم جمعوا بــين صحيـح النقـل وصريـح العقـل، فلـم يضربـو! بالنصوص الصحيحة عرض الحائط، كما صنع أصحاب المدرسة العقلية الذيـن

جعلوا عقلهم أقلس وأسمى مما جاء به النبيون.

بند ذلك عند كثير من المتفقهة والمتكلمين.
ثـم مثل بالصــوري - فتـال: (ومـن أبشـع مـا وجدنـاه في ذلـك قـول العلامـة
 المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والملـيـث الصححـح والآيـة، فالخـارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، ور.ما أداه ذلك إلى الكفر؛ لأن الأخذل بظواهر
 ش -المرونة والتسامح في معاملة فرق الأمة . . إذ لم يتجرؤوا على إخـرأج أحــ من الملة، وقطع صلته بهذه الأمة ما دام يدين بالثـهـهادتين، ولا ينكـر شـيئاً مــا

عُلم من الدين بالضرورة).
هكذا يقول -مع حكمه على الفساق بالخلود في النار- ثم قال مؤ كــداُ قو لـه هــذا: (ومن هذا المنطلق صلـر ذلك الإعلان المنصف النـي رســم مبــأ (الإباضيـة) ونظرتهـم !! لى الأمة من أشهر قائل إباضي، وهو أبو همزة المختار بن عوف السلمي في خطبته اليت ألقاهـا
 التأريخ؛ إذ قال فيها: الناس منّا ونحن منهم إلا ثلاثة: 1 - مشرك بالله عابد وثن.
r-

(1) حانشية الصاوي على تنسير الجلاللين r/ ـ ا ط د دار إحياء التراث العربي. (Y) (Y) (Y)

(مناقشة ما سلبق ذكره من المقحمهة)

أولاً: دعوة المؤلف جلمع كلمة الأمة لدلالة النصــوص مـن كتـاب اللهُ علـى ذلك، وقَد أورد آيات في ذلك سبق ذكرها الوا
 تنهى عن ذلك، ثم أورد بعضاً منها وسبق ذكرها الما




 مسلمأ، والمشرك عابد الوثن والكافر من أهل الكتاب، في البراءة منه.



 العقيدة، والعبادة والمعاملات والسلوك؛ بالقول والفعل



 النذين - كما يدعي - يأخذون بالنصوص من كتاب الله، والثابت من المديث عن

النبي صلى اللهّ عليه وسلم، ولا يقدمون عقوفم عليها كما يفعل أصحـاب المدر سـة العقلية، كما سبق نتل ذلك عنه.

الأمة معصوم من الخطأ غير الرسل والأنبياء؟.


 بهذه الأمة ما دام يدين بالشهادتين.. الحَ فنقول: وأي قطع لصلة الأمة أكثر من الـكم على من يدين بالين بالشهاديتين بالخلود



 إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ كررزها ثلاثنا، ثم قال في الر ابعة: علـي






 المؤلف أفر دها ببحث مستقل في كتابه هذا

ثالثاً: استدلال المؤلف الخليلي على تسامح طائفتـه الإباضيـة بقـول أشـهر قـائلد
 خطبته التي نقلها من كتاب الأغاني كما تقدم ذلكُ، وِقد جاء في تلك الحُطبة قو الــه:

إن الناس منا ونین منهم إلا ثلالة:
ا-مشرك با بالله عابد وثن.
r-أو كافر من أه
r-
قال : وقد مشى الإباضية في هذا النهج السليم، والتزمو| هذا المبــدأ القويــمـ.، الح
ما قال عنه ص: • 1.
 عقيدة المؤلف وطائفته الإباضية في أئمة المســلمين، وهـو الــلـــم علـى الإمـام البـائر بالكفر، لأنه ذكر في خطبته هذه براءة الإباضية من ثلاثة أصناف من النـاس، وأنهـم




 الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النـار، وهـو أحـد الأصـول الخُمسـة المسـمى المـى



 بالنصوص في باب العقائد صم. فإذا كان المؤلف الخليلي يقرر أن الإباضية مشوا علـى نهـج أبـي حمـزة المختـار

5
وأنه المنهج السليمَ، و كما رأينـا في ذلـك المنهج أنـه قـرن بـين المشـرك عــابد الوثـن والكافر من أهل الكتاب، والجلائر من أئمة المسلمين، في الحـكم والبراءة من الجميع． فنقول، للمؤلف الخليلي ：فما قولك في النصوص الثابتة من السنة التي قلت：إن الاحتكام إلى الرسول صلـى الله عليـه وسـلم لا يعـين إلا الر جـو ع على سـنته الثابتـة الصحيحة．
أَفْلَمْتِ تُسَنِّم أن ما رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحیحاً، إن كان الأمر كنلك؛ ولا أظنك تخالف في هنا، فما رأيك في الأحـاديث التالية الليتي تحّث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أئمة الجـور، حيـث أمـر بالسمع والطاعة فم في المعرو ف وعدام الخروج عليهمم． ففي الصحيحين：》（على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب و كــره إلا أن

يؤمر بعصصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة＂）
وفيهما عن ابن عباس أيضاً قال：قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم：》مـن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه مـن فــرق الجمماعـة شـبراً فمــات فميتتـه

جاهلية）＂
وما رواه مسلم من حديث عو ف بن ماللك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال：》خخيار أئمتكم الذيـن تحبونهـم ويحبونكـمه، وتصلـون عليهـم ويصلـو ن عليكـم، وشـرار أئمتكــم الذيـن تبغضونهـم ويبغضونكـمه، وتلعنونهــمـم ويلعنو نكمه＜فقلنا：يا رسول ا اللّ، أفلا نـابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال：》لا ．مـا أقاموا فيكم الصهلاة، أَلا مَن ولي عليه وال فر آه يأتي شيئاً من معصية اللهُ فليكــره


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 100 \text { ) ( }
\end{aligned}
$$


هكنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الـو لاة وإن جهـاروا وارتكبـوا المعاصي؛ فإن إثم ذلــك عليهـمَ ويجــب نصححهم وإرشـادهـم وتذ كــرهـم في خاصــ أنفسهمب، واللدعاء لمم بالصالح؛ لـا يتزتب على الخروج عليهم مـسن المفاســ العظيمـة اليت فيها سفلك اللدماء، وهتـك الأعـراض، أضعـاف مـا يكــث مـن جورهـم و لهـذا جاءت المنة بالتشديد في لزوم طاعتهم وإن جاروا، إلا أن يرتكبوا كفراً بواحــا فيـه من الله برهان، ويمكن مع ذلك إزالتهم من غير ترتب مفاسل أعظم من جورهم. فقد روى البحاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: „٪عانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، ففيما أخلذ علينا أن بايَعنا علــى الســمـع والطاعـة في منشـطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأتــرة علينـا، وأن لا ننـازع الأمـر أهلـه، إلا أن تـروا

كفر أ بو احاً عندكم من الله فيه برهانه"
فهذه هي عقيدة أهل السنة والحمماعة في هذا الباب.
يقول الإمام الطحاوي:
(ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعــوا عليهـم،
 يأمروا بمعصية، وندعوا لمم بالصالا ح والمعافاة(「) . وإذا كان الأمر كذلك فنقول للمؤلف الخنيلي ما موقفك مـن هـذه النصـوص المتضمنة الأمر بطاعة الأئمة من ولاة الأمر وإن جاروا، وارتككبوا المعاصي؟ لا سيما وأنت قد ألزمت نفسكك بالر جو ع عند التـــاز ع إلى كتـاب الله، و سـنة رسوله. وأن الرجو ع إلى الرسـول صلـى اللهّ عليـه وسـلم لا يعـين إلا الرجـوع ع الى سنته الصحيحة الثابتة. وقد أوردنا السنة الصححيحة من صصحيحـي البتخـاري ومسـلم والتي فيها الأمر بطاعتهم وإن باروا.

8. 8

فهل المنهج السليمه، والمبدأ القويم ما جاء به رسول الله صلـى الله عليـه وســم وطبَّعَّهُ أهل السنة والبحماعة، للحفاظ على مصلحة الأمــة و وهـع كلمتهـا، ثـم نصـح الأئمة وإرشادهـم إلى ما فيه صلاحهـم وصلاح رعيتهم، كما جاء في صصحـــح مسـلم

 أو ما جاء في خطبة أشهر قائل إباضي، باء بما يخـالف قـول رسـول الله صلـى

الله عليه وسلم حيث قال ذلك القائلد: الناس منا ونكن منهم إلا ثلاذة:
ا-مشرك عابل وثن.
Y-أو كافر من أهل الكتاب.
r- أو إمام جائر؟
فهل يصح لك بعل ثبوت السنة بطاعة الإمام الجائر، ما دام يصلـي و فم يرتكـب كفر ا" بواحاً فيه من الله برهان، أن تأخل بقول هذا القائد الإباضي، فتّبرأ من الإمـام ابلائر وبتعله كعابل الوثن، والكافر من أهل الكتاب؟.
 الصححيحة عن رسول ا الله صلى الله عليـه وسـلمّ، في أصـح كتـاب بعـل كتـاب اللّ بإجما ع المسلمين أهل السنة وابلمـاعة؟؟ ولكن المؤلف المليلي يذهب إلى أبعــل مـن ذلـك فيصـر الأحكـام علـى غـــر طائفته، الأ حكام التي هي لله ولرسوله صلى الله عليه وســمه، إذ لا يكـوز لمســـم أن
 للوعيد الشدديد لمن قال على الله بال علم. فا له يقول: : لا . . .


على الله الكذب إن الذين ينترون على الله الكذب لا يفلحون


وسلم قال: 》من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه《" (1)
 أهل الحق والاستقامة كما يقول --: (قد مشوا على قاعدة التسامح في حكمهم على الـى طوائف الأمة التي زاغت عن المــق وجـانبت الحقيقــة في معتقدهـا، قـال : وــنا فلـم

يجكموا بشر كك المشبهة و وخروجهم على الملة).
قلت: وهل تعلم أيها القارئ الكريم من هم المشبهـة عند المؤلف؟ إنه يقصد بالمشبهة أهل السنة و/الحماعة الذين أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفســـ

من صغات إلملال والكمال في كتابه العزيز .



 كتبه شجى في حلوق المعطلة، ومنهم الخليلي لأن الإباضية في باب الألمام الماء والصفات



 فمن دغالطاته أنه يجعل المعطلة من أهل السنة والجماعة في باب باب إثبات الصفات، الذين يسير هو وإياهم فين هذا الباب على درب واحـلـد، ويستقون مـن بحـر أبـاج واحد.
(1) البحاري ع(₹ • (7) ومسلم/الإمان ع(111) واللفظ له.

فيمشل بالصاوي، واللسبكي، والكوثري، ومن سار على نهجهم، في باب تعطيل صفات الله عز و جل التي جاءت في كتابه وأثبتها له رسوله صلى اللهّ عليه وسلم

تسميتهـم لمن أثبتها مشبّهاً وبحسّماً.
فقد نقل عن الصاوي تعصبه للأئمة الأربعـة، وقولـه: إن الأخحـل بظـاهر القـرآن و السنة أصل من أصول الكفر . والفخر الرازي- الذي نقل عنـه قولـه عـن كتـاب اللتو حيـل لابـن خزيمـة: إنـه

كتاب الشرك.
ثم يقول: ومع هذا - أي تسامح الإباضيـة في عـدم تكفـيرهـم للمبشـبهة- بتــ أتباع الأئمة الأربعة الذين جعلهم الصـاوي مقياسـا" للحـق مـن البـاطل دون الكتـاب والسنة يكفر بعضهم بعضا في هذه المسألة، يعني مسألة التشبيه. ونواصل مع المؤلف ليظهر مَن المثببهة الذين يقصدهمّ، ومَن هـم الذيـن حكمـوا

عليهـم بالكفر؟
إن المؤلف يورد لنا كتب المعطلة الذـين حرفوا نصوص الكتـاب والسـنة وسمـوا كتب التو حيد المشتملة على نصوص الكتاب العزيز وأحاديث رسول اللّ صلـى الله عليه وسلم كتب الشرك؛ وسمو تلك النصوص مـن الكتـاب واللسـنة، أدلـة لفظيـة لا تفيل علماً و لا يثبت بها يقــين. وإليـك ذ كـر أسمـاء مؤلفيهـا الـيتي أوردهـا زاعمـا أن أصحابها من أهل السنة في باب الأسماء و الصفـات، مـع علمـه أنـه وإيـاهم في هـذا الباب أبناء علات؛ عقيدتهم واحدة و منهجهم واحلـ. ملعيـا" أنهـم يـردون علـى المشـبـهة - حسـب زعمـه - ويكفرونهـمه، ويقصـد بالمشبهة أهل السنة والمِماعة، ولكنه ينص علـى ابـن القيـم فيقـول: ونـاهيك بمـا في》السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل<<لعامة السبكي الشافعي. قلت: وهل تعلم من يقصل>>بابن زفيل<< إنه يقصل ابن القيـمه، وهــنا فقــل حقـق
(YV) EJ $\quad$ EV
ثم يقول: و 》"تبديد الظالم المخيم من نو نية ابن القيم«للعلامة الكوثري الحنفي؟ قلت: وهل تعلم ما يقوله الكوثري عن كتب التو حيد كلها؟ إنه يقول: إن كل الكتب التي ألفت في صفات الله وهي تحمل اسم كتب السنة، قد هملت التجسـيمَ'

وما ينبذه العقل والشرع(1) ثم يقول: 》 والبراهين الساطعة في رد البدع الشائعة) للمالامة القضاعي الشافعي وأمثالها من الحكم بإخر اج هؤلاء المشبهة عن حظيرة الإسالم. أقول: إن هذا هو الذي يقصده المؤلفـ وهو تكفـير ابـن القيّـم وإخخر اجـه مـن حظيرة الإسلام، فقد نبزه بالتشبيه صر احة، وانظر قوله بأن ابن القيّم مُشُبِّهِ في الفقرة التالية لأنه يريد أن يضرب به هؤ لاء المعطلة. ولكنه لم يتنبّه لنغسه أنه منهم إلا بعل إيراده لقول ابن القيم، فحاول تخريج قول هؤ لاء المعطلة.
يقول في ذلك: كما ٔٔن أحكام المشبهة أيضاً على الآخرين لا تقل صرامة وشدة،
وناهيك بقول العلامة ابن القيم يف نونيته:
والمشر كون أخــف في الكفـران إن المعطِّــل بـــــــالعداوة معلــــــنـن
فهو يصرّح أن ابن القيم مشبّه، وقد حكم على المعطلة بأنهم أشـد كفـراً مـن المشر كين.

قلت: و سيظهر للك أيها القارىئ أن البيت بهـنا الـتركيب ملفـق، ولا يوبــد في النو نية بهذا التر كيب؛ ومعلوم أن ابن القيم لم يمكم على أحــل بـالكفر بهـواه، وإنمـا يكم على من حكم ا الله عليه ورسوله، لأن هذا حكمم شرعي.
 عنهمَ وترك الحيــاد الـذي زعمـهه، أن الإباضيـة أهـل الـــق والاسـتقامة، لم يــأخلذوا
8. ${ }^{2}$ غ

عقيدتهم إلا من الكتاب والسنة، و م يكونوا كأصحاب الملرسة العقلية الذين جعلو عقو لم أسمى وأقلد مما جاء به النبييو ن كما يقول. نسي ذلك كله، ثم قال: وما مراده بالتعطيل اللني ســلكه المعطلـة، يقـول - هـا هـو إلا رد متشـابه الآي والأحاديث إلى عكمها حر صاً على التنز يه وهمالً لكاو اللهّ ورسوله صلى اللّه عليه و سلم على ما تقتضيه أساليب البلاغة في كلام العربـ. وأقول: إن هذه الأساليب المُموهة والتلبيسات المصطنعة التي سـلاكها المؤلـف لا تنغعه، ولا تغير من الحقيقة شيئا" فهـو داخــل مـع المعطلـة الذيـن صرفـوا كـلام الله و كلام رسوله عن حقيقته، وما دل عليه من معاني أسماء الله وصفاتـه كمـا فـا في قو لـه تعـالى: :
[الأعر |ف: • •1人] .

فإن هؤ لاء المعطلة ألحدوا يُ أسماء الله الحسنى وصرفوها عن حقائقهـا مسن غـير دليل، لا من كتاب الله؛ ولا من سنة رسوله، مخالفين بذللك منهج سلف الأمة، فقــ

قال هؤلاء المعطلة:

- إن كلام الله و كلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علماً ولا يكصل منها يقين.
- وأن آيات الصفات وأحاديثها بحازات لا حقيقة لها.


وتلقتهها الأمة بالقبول لا تفيد العلم، وغايتها أن تفيد الظن.
وقوهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخنذنا بالعقل و مل نلتفت للوحي
و بهلذه القو اعد الباطلة النابتّة عــن العقـول الفاسـدة، والأهـواء المضللـة، تر كـوا كتاب الله عز و جل الذي أنزله لهابية البشرية، وإخراجهـا مـن الضـلالل والحـيرة في عقائلها و سلو كها، و سنة رسوله - صلى الله عليه و سلم - المبينــة والمفسـرة لكتـاب
 بطلانها. وقبله ابن تيمية في كتابه 》درء تعارض العقّل والنقله وهو في أحد عشر بحلداً.




بهما يقين و إنــــا اليقين يدرك بـ بالعقل، .






 أسمائه
 هعنام، كما قال الإمام مالك في صفة الاستواء على العرش: الاستواء معلوم والكيـف بجهول والسؤال عنه بدعة.
وإنا المتشابه هو كيفيتها لا معانيها.

 معانيها.
بدليل أن الصحابة رضوان اللهّ عليهمَ وهم أحرص الأمة على معرفـة دينهـم لا





وإثهما أكبر من نقعهما ...


والحج ....

[البقرة: •居]

الخيض
و كما ترى فقد نزل الجواب من اللهُ عز وجل على تلــك الأسـئلة، و لم بتـــ في


ذلك إلا لوضو حها ودلالة نصوصها على معانيها.



 رسوله الصحيحة و جححدها.
 (إن حديث أبي سعيد الخلدري، وحديث أبي هريرة في الصحيحين الأخلذ بظاهرهما يردّه العقل ويكذّبه البرهان).
وهنه جر أة عظيمة على سنة رسول الله صلـى الله عليـه وسـلم، حيـث يردهـا بعقله ويكذبها بهواه.
و كما تككّم عن ابن التقيم واتْهمه بالتشنبيه، فينبغي أن نعلم ما هــو التشـبيبه وهـا حكم المشبه عند أهل السنة والجماعة.

والجو اب: أن التشبيه هو أن يقول القائل: لله يل كيلـي وسمع كسـمعي، كمـا
 السنة والِماعة- و حَ'Kم علماء السلف عليه بالكفر لأنه ألحد في آيات الله وصرفهـا عن دعانيها الصحيحة، فاستحق ذلك الــكم جز اءً و فاقاً. وأما ها أثبته الله لنفسه في كتابه، أو أثبته لـه رسـوله صلـى الله عليـه وسـلم في

سنته وهو أعلم الخلُق بربه، وأتقاهم وأخششاهم له فليس تشبيهاً. وابن القيم ملم يشبّه الله بخلقه حاشاه من ذلك وهو القائل عـن المعطّل و المشّـبه: ما يأتي: (المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعذم فهو أحقر الـقـــر، وقلـب المشـبه عابل للصنم النّي قل نُحتت بالتصو ير والتقلدير، والمو حد قلبه متعبد لمن ليـس كمثلـه شيء وهو السميع البصير (Y) و كما قال ${ }^{\text {(Y) }}$ وي النونية:

فهـو نسـيب المشـركـك النصرانــي
فهـو الكفـور وليــس ذا إيمـــي

مـن شــبّه الله العظيــم بخلـقـــــه أو عطّـل الرحمـن مسـن أوصافــه

 اللصبر فقد قال في مقدمة 》النونية<:(فصل ور كان من قدر الله وقضائه أن جمــع بحلـس المناكرة بين مثبت للصفـات والعلـو وبـين معطل لنلـك، فاستطعم المعطل المثبـت الحـيث استععام غير جائع إليه ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقـول




قاله نبينا صلى اللهَ عليه و سلم، نَصِفُ اللهُ تعالى .ما وصف به نفسه، وبمـا وصفـه بـه


 وصف اللهّ به نفسه فقد كفر) ثم قالل: (...وليس ما وصف اللهّ به نفسه أو وصفـه
 صمداً، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
واللكالام في الصفات كالكالام في الذات، فكما أنّا نثبـت ذاتـاً لا تشـبه الـنـوات
فكذلك نقول في صفاته: إنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في
 سبحانه صفة من صفاته لأجمل شناعة المشنعين وتلقيب المفـترين، كمـا أنـا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى اللهّ عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب، ولا نكـنّب
 ولا بخححا صفات ربنا تباركك وتعالى لتسمية المِهمية والمعتزلة لنا بحسمة مشـبهة حشو ية، ورحمة الله على القا القائل:

فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته
... !!
لديكـم فـبإني اليـوم عبـد ججسـم
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته ورضي اللهّ عن الشافعي حيث يقول:
فليشـهد الثنــلان أنـي رافضــي إن كـان رفضـاً حـب آل محمــد

ويقول شيخ الإسالام:
فليشـهـد الثقـــلان أنــي نــاصبي

إن كـان نصبـاً حـب آل محمـــد ثم قال:

فصل
وأما القر آن فإني أقول: إنه كالام الله منزل غــير مخــوق منـه بــأ وإليـه يعـود،
 و حقيقة، وإن ا لله تكلم بالقر آن العربي الني سمعه الصححابة من النبي صلـى الله عليـه و سلم وإن هميعه كالام ا لله، وليس قول البشر ؛ ومن قال إنه قول البشــر فقـــ كفـر،
t
والله يصليه سقر (1)
 بالكفر، و يبين أن ما أثنته ا الله لنفسه أو أنتبته له رسـوله صلـى اللّه عليـه وســلم ليـس
 صلى اللهّ عليه وسلم في سنته الثنابتة عنه. فكيف يدعي عليـه الخلنيلـي أنـه هشـبّه، وهــنا كالمـه في كتابـه هـذا وبي كتبـه الأخرى كما حكم على الْـاحد لصفات الله بـالكفر، وهـنا حكـم اللّه علـى مـن جحلد ما أخبر به عن نفسه في كتابه، أو أخبر بــه رسـوله صلـى الله عليـه و ســلم في نسته. وفي (صץ (1) تناول الخليلي شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إنـهه سـينقل عنـه في مسألة الحر ف والصوت نقولا كفَّ فيها المنابلة بعضهم بعضاً، في المبححث الثالث من هذا الکتاب.

وأقول: الصـواب أنـه سـينقل عنـه مـا يدعيـه - في المبحـث الثـاني (صو ب ا)
وسيظهر هناك تلغيقه، مما يبين للقارئ عدام ورعه و خوفه من الله، حيث يقوّل مـا لم يصح نسبته لقائله، و يو هذا الكتاب الكثير من ذلـك كمـا سـنو ضتحه إن شـاء اللّه وسنؤخر هذا الذي ادعاه على شيخ الإسال إ إلى موضعه من هذا الرد.


ومن تلفيق الخليلي وتدليسه البيت اللني سبق ذكره ونسـبه للنو نيـة لابـن القيـم
وقال فيه: إنه قال في نونيته:
والمثــر كون أخـف في الكفــران
إن المعطـــل بـــالعداوة معلــــن
فأقو ل: إن هذا البيت بهذا التز كيب لا يوجــد في النونيـة، وإنــا هـو تلفيـق مـن المؤلف بعد حذف وتغيير، أخخذه من بيتين و كل بيـت أخـــ منـه الشـطر الأول، ولـا كان آخر القصيدة من كل بيت حرف (النون) اضطر إل الحـذف والزيــادة لتسـتقيم القافية، ولا أدري كيف يستسيغ من يدعي العلم ويتصدّر الإفتاء هذا العمــل المشـين المخل بالأمانة العلمية.

وإليك الموضو ع ففي (صح ج ؟) من المــزء الثـاني شـرح النو نيـة لابن عيسى، تحت فصل:
》 في مَتُل المثشرك والمعطل أورد تُته ثلاثة وعشرين بيتاً، قارن فيها بين المعطّل والمشرك. وقال في البيتين الأخيرين منها: والمشـر كون أخـف في كفرانهـمـم و كالاهمـا مـن شـــيعة الشــيطان إن المعطــل بــــالعداوة قــــائم
فقال الخليليلي - إنه جاء ين النونية قول ابن القيم:

والمشـر كون أخــف في الكفــران
إن المعطـــل بـــالعداوة معلــــن وهذا البيت لا يو جد ين النونية كما أسلفت وإنما هو تلفيق من هذيـن البيتـين، وحذف وتغيير، و كذب وتدليس. وقد قال الشارح للأبيات كلها: حاصل كالام الناظطم ين هذا الفصل، أنه ضرب مثلا للمشر ك؛ والمعطل، فلسان حال المعطل يقول في إلهه سبحانه: إنك لست فينـا ذا سلطان لأنك لم تستو على سرير الملكّ، و لم تدبر أمـر الملـك والسـلطان، و لم تكلـّـم وولا تتكلم، ولست بفاعل فعلا حقيقة، بل فعلك هو المفعول، بل حاللك قبــل الفعـل


الأذهان. .. الـ هذه الأوصاف السلبية العدمية.
ثم قال: قوله:
هذا وثان قـال أنــت مليكنـا وسـو اك لا نرضــاه مـن ســلطان
الـ الأبيات.
قـال: هـنا هـو المشـركك؛ أي إن المشـرك قـال: يـا رب أنـت مليكنــا و خالقنــا
 بالشفعاء، ولابد مع ذلك من اللذل للبواب والحجاب والشفعاء المقر بين. ثم قال: أفيستوي هنا عند كم؟ حاشا و كالا بل المشـر كون أخـف في كفرانهـم


قالب التنز يه(1) . اهـ.
ولكن إليك أيها القــارئ اللكريـم مـا هـو أعجـب وأغـرب مــا سـبق، ولغر ابتـه و مخالفته لمنهب الإباضية ومنهجهم في تشتيت و حلة الأمة والحكم على العصاة منها بالخنود في النار، فقل تعجّب المؤلف نفسه من دعو اه هذه.
ففي (صع () من المقلمة، يتأ لم لما بُليت به الأمة من الشثاق الذي عكس عليها ما يشاهل من آثار سلبية، فتَشتَتُت بعد الو حدة وذلّت بعد العزة . .. إلخ ما قال. وغِ (ص 10 ) يقول: ولعله مما يفاجئ كثيراً من القراء أن يطلعوا لأول مرة على عناية قادة الإباضية بلمّمِ شعث هذه الأمة وجهـع شـتاتها، بعـل أن أثخنتهـا الخلافـات المذهبية، ومز قتها النز اعات العصبية . . . إل. هكا يدعي المؤلف الخليلي الإباضي. ولكن ما اللّي قدّمه قادة الفكر الإبــاضي في بحـال لمِّ شـعث الأمـة الإسـلامية و جمع شتاتها؟؟ إنه الضر ر الخض، وماذا سيو جل عنل طلائفــة تـرى أن مـن كـان علـى

E
خلاف عقيدتها من الأمة الإسلامية كلهم على باطلى، وأن أهل الحق والاستقامة هـم الإباضية لا غير، فنكم نسبة الإباضية يف العا لم الإسلامي؟ غير أنه لا بأس من ذكر بعض ما أورده المؤلف عن قادة الفكر الإباضي، وعــلّه من الأمور اللتي تفاجئ كثيراً من القراء، ثم عدّه منهجاً لِّلمِّ شعث الأمة حسب رأيه. إن حصيلة هنذه المفاجأة إير اده لسـئال مـن أحــد قــادة الإباضيـة بجبـل نفو سـة بالقطر اللييي وهو الشيخ سليمان بن يحيى البـاروني عضـو بحلـس المبعو ثـان باللدو لــة الثثمانية، وقلد توجه بسئ اله إلى عالم الإباضية -- كما يقول - بالمنرق ومر جعهم مي أمور اللدين الإمام عبد اللهّ بن هميد اللسالمي. والسؤال يقع في صفححة ونصـفـ، و خالاصتـه: أن مـن أقـوى أسباب اختـلاضف

المسلمين تعدد المذاهب وتباينها.
وإجابة عالم المشرق الإباضي أن همع الأمة مككن عقلا و مستحيل عــادة، ولكـن
الساعي في ذلك مصلع، وأن أوفق البلاد هله اللدعوة مهبط الوحي. ثم يقول: وإنه ليس له مذهب إلا الإسلام، و لم يشـرع علنـا ابـن إبـاض مذهبـا"،

وإنا نسبنا إليه لضرورة التمييز حين ذهب كل فريق إلى طريق. فهذا السؤال والجو اب عليه، هو الذي فاجأ المؤلف به قرّاءه، من أن قادة الفكـر الإباضي قامو| بعمل للمّم شعث الأمة. وهو كمـا يرى القارئ لم بكمـل أي حل للقضاء على أسـباب الفرقـة، و لم يقــنـم شيئا" تتجمع عليه الأمة. بل قرر أن اجتماعها والقضاء على فرقتهـا مستتحيل، وهــنا هو الضرر.
فالذي قدّمه قادة الفكــر الإبـاضي، هـو اليـأس لـناه الأمـة أن بتتمـع كلمتهـا. وكيف يقول: إنهم يعملون للمّ شعث الأمة.
ونن نقول له: إن ما ذكره من تعدد المذاهـب وتباينها هو من الأسباب؛ عنـدما يتعصب أتبا ع المذاهب لأقوال الرجال و يقدمونها على الكتاب والسنة. كما فعل الخلنيلي فإنه ذو تعصب للإباضيـة مقيـت، يتجلى في قولـه البــاطل :
（YV）ك．
》إنهم أهل الحق والاستقامة و حلهم حون غيرهم من الأمة الإسا（مية《، ومثله الصاوي اللني سبق نقل قوله：》إن الألخل بظواهر النصوص مـن الكتـاب والسنة من أصول الكفر وقول المؤلف الململيلي：» إن الأخحل بظاهر ما ثبت ين صحيح البخاري ومسلم عن رسول ！الله صلى اللّه عليه وسلم ير وه الحقّل ويكذبه البرهانه． فالتتى الخنيلي والصاوي في حمأة الباطل، واشتر كا في تيه الضلالل، وبئس المصير




و سلم：》＂تر كت فيكم ما إن تعسكتم به لن تضلو｜كتاب الله وسنتي＂（1） فندعو المؤلف الخلنيلـي إل نبـن النتعصـب واللرجـوع عالى الكتـاب والسـنة، وأول ذلك في تصحيح العقيلة التي هي أساس اللـين وقاعدته، و للّه در القائل في شأنها． إن العقيـــدة أسّ في الحيــــاة وإن نادى بها المصطفى في بلد دعوته ولكن المؤلف الخليلي بعيل كل البعد عن الأخلذ بالكتاب والسـنة، ودليـل ذلـك


 حيث قال：》 وذهب إلى استحالة رؤية｜للهّ تحلى أصحابنا الإباضية، وهو قـول المعتز لة، والجمهمية، والزيدية، والإمامية من الشيعة＜،


فهل الجهم بن صفوان، ومن أخلذ بعقيدته وأفكاره يسعى للمّمّ شعث الأمة؟ و.بناسبة ذكر المهم بن صفوان الذي اغتبط الخليلي بعقيدته وفكره، فإليك أيها القارئ الغبب للحق والنـاصر للسـنة نبـذة عـن تـاريخ حياتـه لتعلـم إن الطيـور علـى

أشباهها تقع.

 زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئاً، ولكنه زر ع شراً عظيماً" أفكاره: نفى أن يكون لله عز وجل المماً أو صفة، وقال بالجبر، وْحلق القر آن الن،

وغير ذلك من الأفكار المنحرفة، وقد توفي سنة Y Y اهـ مقتولاً. ويقول ابن الأثير في 》الكامل《 (Vo/V) وهو يتحدث عن المهـهـم بـن صفـوان،




لبيد زنديقاً يقول بخلق التوراةه،
هذا هو إسناد الجمهمية والإباضية في القـول بخلـق القـر آلن وهـنـه سلسـلة سـنـ
 والغريب قول عالم المشرق من الإباضية- إنه ليس له مذهـب إلا الإسـلام، والمؤلـف
 وهل هناك أشنع من عقائد هؤلاء في أسماء ا الهّ وصفاته؟.
 لنفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في جنات النعيم.


(队9) ك $\quad \int$
وينتسب إلى - الإباضية - ويقول: إنهم أهل الحق والاستقامة. وهو في الوقت نفسه يدّعي أنه وقادة الفكر من طائفته الإباضيــة يسـعون بلمــع كلمة المسلمين.
ولا يدري القارئ على ماذا يُريدون جمع كلمة المسلمين؟ أعَلَى عقــائد الْهميـة

 نواصب نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب وأهل البيت، و جعلوا الصحابة الذّين نـص

 في كتابه هذا الذي نين بصد بحد نقده ومناقشته، ولا يميق المكر السيئ إلا بأهله. وحقاً أن كل ما قرّزه من قضايا موضوعاتِ الكتاب غنالف لنصوص كتاب الله
 صحابة رسول اللهّ ومن تبعهم بإحسان، وسار على نهجهم؟، واهتدى بهـلاهم.

مناقشـة موظوعات الكتاب:

وبعد الانتهاء من مناقشة ما ورد في مقدمة الكتاب، نتتقل لمو ضوعـات الكتـاب و مناقشة القضايا الثالاث اليَ من أجلهيا ألف هنا الكتاب. ففي (صq ا- (Y) ذكر المؤلف الخُليلي الإباضي، موضـوع ع الكتـاب، وأنـه في ثـلا قضايـا قـال:(كـان لإباضيـة فيهـا موقـف لم يتغــق مـع رغبــات أولئــك

الحاقدين)وهنه القضايا هي:
1-إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة.
Y-القو ل بخلق القر آن.
r-اعتقاذ تخليد الفساق من المسلمين في النار.
قال: (وبسبب هنا تعـرض طـلاب الإباضيـة في بـالد الإسـالام وغيرهـا لأنـواع المضايقات، وعاملوهـم تلك المعاملات النكراء، مع أن الإباضيـة لم ينفـردوا بموقفهـم دون سائر طوائف الأمة، فثم الكثير من النـيـن رأوا في هـذه القضايـا رأيهـم وأيـــوا

موقفهم كما سيتضح ذلنك من خـلال هذه الُدراسة). قلت: ويعين بالكثير الكذين هم على رأيـه وعقيدتـه في هــنه القضايـا: المـهميـة، والمعتزلة، والز يلية، والإمامية الشيعة الر|فضة، كما في (صY (ب) من كتابه هذا. ثم قال: (على أن الإباضية في كل قضية منهـا - أي القضايـا الثـلاث - أخـنوا بكُجُز النصوص القر آنية، والسنة الثابتة عن الر سـول عليـه أفضـل الصـالاة والســلامه، قال: (وستدركك أخي القارئ - من خلالل دراستك لما أقلدهه إليـك - أن الإباضيـة لم يستمدوا عقيدنهم من فلسفة اليونان وغيرها مـن أسـاطير الأولــنـ، كمـا يملـو زعـم ذلك للنّين يهرفون هما لا يعرفون، وإنما الستملو ها مــن أصفـى ينـابيع الحـق، وأنـوار أشعة الحقيقة، فقل احتكموا إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة على صاحبهـا أفضـل


[.
وأقول: إن المؤلـف الخليلـي الإبـاضي قـد لخـص في هـاتين الصفحتــن عقيدتـه، وذكر طائفته اليت ينتسب إليها ويتعصب لآرائها الإباضية، ويتضح ذلك فيما يلي:

أولا": القضايا الثلالث التي خصها بهنا الكتاب، وهي: - إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. - القول بخلق القر آن.

- اعتقاد تخليد الفساق من المسلمين المو حدين في النار. ثانياً: ادعى أن الإباضية لم تنفرد بهـذا القـول والاعتقـاد دون سـائر الطوائـف،
 ثالثا: يلعي أن الإباضية أخذوا في هذه القضايا الثلاث بكجز النصوص القر آنيـة والسنة الثابتة عن الر سول صلى اللّه عليه و سلم. رابعا": أن الإباضية لم تستمل عقيلتهـا من فلسـفة اليو نـان وغيرهـا مـن أسـاطير الأولين كما يزعم اللنين يهرفون .كا لا يعرفون؛ بل أخندوا عقيدتهم من أصفى ينـابيع
 تنازعتّ في شيء ... . وأقول للقارى الكريم: إنك ستججل في المناقشة التالية هلفه الفقر ات الســابقة أن المؤلف الخنيلي الإباضي لم يلتزم من كلامه هنا و لا بكرف واحلد من كتاب الله عـزَّ و•جل، أو حديث واحلد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمه، بـل قـال في كـل ذلك بقول الجمهمية والمعتزلة، ورد النصوص من صحيح البخاري ومسلمم عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأخلذ بظاهرها يرده العقل ويكذبه البرهان. أليس هنا هو قول الجِهمية وفلسفة اليونان؟! و إليلك مناقشة تلك الفقر ات واحلدة بعد أخرى بالأدلة من الكتاب و السنة كمـا التزم المؤلف بذلك، و كرّره أكثر من مرة في كتابه هــنا تلبيسـاً وتدليسـاً، وسـتكون المناقشة علمية إن شاء اللهُ وهو مطلب المؤلف. والر جو ع إلى اللـق بعل ما يتبين فضيلة، ونــأمل مـن المؤلـف - الإبـاضي- بعــ
(\%) S $\quad$ (\%
اطلاعه علمى ذلكى، أن يعود إلى الحق المؤيل بقو ل الله عز و جلى وبقـو ل رسـول الل山 صلى الله عليه وسلم فالــكم همـا فُ باب العقيلة بل في مراتب اللـين كلهـا و حقوقة و ومكاله.
والمؤلف إذا عـاد للحق فسينال مثل أُجر هن تبعه، وإن بقّى على مـا هـو عليـه فكنللك سيحمـل مثل وزر هن تبعه، كما صدحت بذلك السنة، فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول ا اللّ صلى اللّه عليه وسلم قال: >"من دعا إلى هدى كـــان لـه مـن الأجم مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذللك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلولـة

كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا" (1) و وف الصفحات التالية مناقشةة مو ضوعـات الكتـاب والـتي سماهـا ثـلوت قضايـا، قال : كان لإِباضية فيها موقف لم يتفق مع رغبات أولئلك الحاقّدين -كمـــا سمـاهـموتلك القضايا هي :
1 - إنكار رؤية المؤمنين ربهم وهـم في عر صات المنة.
r- القول بخلق القر آن.
r- اعتقاد تخليل الفسساق في النار.
هنَه القضايا الثالث اليّي يقو ها كما في ص ب Y Y Y والتي استمر في مباحتها إلى صو7 9 . و نبلأ بمناقشة القضية الأولى كما سماها:


القضية الأولڭ

إنكاره رؤية الله تعالى- في الآخرة (ص م بدأ بذكر مللول الرؤية لغة:
 أولما: 》النظر بالعين<التي هي الماســة و مـا يمـري بكراهـا. . الخ. كمـا نقـل عـن تـا ج العروس ولسان العرب.
قال : والخلاصة: أن الرؤية تكون بصرية، وغير بصرية، والبصرية تكــون بكاسـة الإبصار المعهودة، وهي العين فيما كانت فيه عين. ثم نتّل المؤلف تفسير إمامـه السـالمي للرؤيـة حيـث قـالل: وهي اتصـال شـعاع الباصرة بالمرئي، أو انطباع صورة المرئي في الحدقة. قال: وإلى هذا المعنى ذهب أكثر القائلين برؤيـة الله تعـالى، سـواء الذيـن أثبتـوا رؤيته في اللدنيا والآخرة، أو الذين أثبتوها في الآخرة، دون الدنيا، كما قال الشيباني:


كما جاء في الأخبار نرويــه مسـندا ومسن قـــال في الدنيــا يــراه بعينـهـ ولكــن يـــراه في الجنــــان عبـــادُه وقال آخر:
فلا الضيــم يغشــاها ولا هـي تســأم و لله أبصــــار تــــرى الله جـهــــــرة

قال المؤلف: نتّل ذلك ابن القيـم من قصيدة في حادي الأرواح (ص:با). قلتت: ويعني به البيت الأخحير وهو في (ص: • ب) في الطبعـة المتقـة الـيّ رجعنـا

ومعلوم أن ما جاء في هذه الأبيات الثلاثة، من إثبات رؤيــة المؤمنــن ربهـم يـوم القيامة، وهــم في المنـان، ونفـي الرؤيـة في الدنيـا، هـو الـنـي يقـول بـه أهـل السـنة والجماعة؛ للآيات الكريمة، والأحاديث الصححيحة الصريمة،
. $\int$ ك
ربهم يوم القيامة وهم في جنات النعيم.
وون (ص: YV) قال: الفصل الأول.
في اختلاو الأمة في إمكان رؤية الله ووقوعها.
ثم قال : 》اشتد النز أع بين طوائف الأمة في إمكان رؤ يته تعالى ووقوعها فذهبــت الطوائـف المنتسـبة إلى السـنة، مـن: السـلفية، والأشـعرية، والماتريديـة، والظاهريــة وغيرهمَ إلى أنها منكنة في الدنيا والآخرة، غير أن همهورهم يثبت وقوعها في الآخرة

لا في الدنيا.
قال: وذهبت طائفة إلى أنها واقعة في الدنيا والآخرة.
ثم ذهب ينقل أقوال الصوفية في ذلك" اهـ. وأقول: إن منهب السلف أهل السنة والجماعة، إثبات رؤية المؤمنــــن ربهـمـ في

الجنة للأدلة الصريكة في ذلك من الكتاب والسنة والتي سيأتي ذكرها. وأما رؤية الله في اللدنيا فهي جائزة؛ لأن موسى عليه السالام لايســأل شـيئاً غـير
 الأصــم فكيـف بـابن آدم؟ وجـائزة وواققعة في الآخـرة للمؤمنـــين لأن اللّه يقوّيهــم ويمكنهم منها إكراماً فم. وما ذكره المؤلف في (ص: وq): من أقوال نقلت في رؤ ية الكفار والمنافقين للّ في الموقف، فإنا هي أقوال على ضوء نصوص سيأتي ذكرها، وليست اضطر ابـاً عنــ مثبي الرؤية في الآخرة كما يلعي المؤلف. ثــم إن المؤلـف يخلـط في ردّه للرؤيـة، بـين الصوفيـة، والأشـــعرية، والماتر يليــة، و الظاهر ية والسلفية.
وعلى ذلك الحلطِ والمفالطة: فبإن ردّي عليه ومناقشته، هو فيمــا نسـبه للسـلف أهل السنة وابلحماعة، من أئمة: كالبخاري، وأحمل بـن حنبـل، والشـافعي، ومـاللك، وغيرهم من الأئمة القائلين ين هذه المسائل وغيرها من مســائل العقيـلدة، بمـا جـاء في كتـاب الله، وثبــت في سـنة رسـوله- صلى الله عليـه و سـلم - وأقـو ال الصـحابــة،



 فيما يأتي- قول أي" طائفة من هذه الطوائف التي ذكرهـا للنَلـط والمغالطـة للقـارئ بين أقوال هذه الطوائف وقول السلف في هنه المسائل الثلاث التي فيها النقاشي








 الر اشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ وإيـاكم وعحدثـات الأمـور فإن


 يقوله عن السلف علم أنه محلِّث زائغ، وأنه لا يسـتحق أن يصغى إليـه أو ينـاظر في (r) ${ }^{(1)}$
(1) السنة لابن أبي عاصم ح:\&ه.


قلت：وعلى ذلك فإن تسمية أهل هذه الطوائف 》بالسنة أو أهل السنة《هو في
 النذين يكفرون مرتكي المعاصي والقائلين بتخليد الفساق من المسـلمين المو حلديـن ئ النار، والنو اصب اللذين ينصبون العداء والبغض لأهــل البيـت، ومـن يجعـل الصـحابـة


فيجعلو نهم مثلمهم في قضية الجلرح والتعليل．
وليسوا بأهل اللسنة في باب العقائلد، كما وصغهم الإمام السـجزي، وإنما هـم في هـنا البـاب أصحـاب بـل ع، أي في بـاب أسمـاء ا اللّ وصفاتـه، ومنهـا هـنذه المسـائل الثنالث، فإن لبعض هذه الطوائف اليت ذكرها المؤلف أقو ال تخالف قول السلف． وإليك أيها القارئ الكريم－مغالطة المؤلف الخليلي في دعو اه اضطر اب القــائلين بإببات الرؤية في الآخرة، وذلك بنعله بلمزئية من كالام متصل بعضه ببعض، وتدليسه به على القارئ． ثم نقله لقضية فيها أقوال حدثت بعد القرن الثالث الهجري، و جعلــــا في قضيـة

متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، بل الصحابة والتابعون بحمعون عليها． ففي（ص：
 （و القائلون برؤيته تعالل في الآخرة مضطربون كذلك، فبينمـا أكـرهم يقو لـون：بـأن الرؤية خاصة بالمؤمنين، إذ هي نعمة يمنّ الله بها عليهم يتضاءل معها نعيم الجنة．
 هذه الرؤية ستكون في الموقف، وأنها غير خاصة بالمؤمنين، بــل المنـافقون يشـاركون فيها، لأن من نصوصه：》وتبقى هــذه الأمـة فيهـا منافقوهــا، فيـأتيهم ا الله تعـالى في

صورة غير التي يعرفون《（1））．
（（ $\wedge$ АY）（1）

ثم قال: (وأغرب من ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إلهم


 الأحاديث الصحيحة على أن المنافقين يرونه يوم القيامــة بـل الكفــار أيضـا كمـا في حديث التجلّي، ثم قال - أي ابن القيم- :وئ هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهمل السنة: 1- قول: أن لا ير اه إلا المؤمنون.
 بعا ذلك.
r- وقول: يراه المنافقون دون اللكفار، والأقوال الثلاثة في هنهب أثمل. كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمبة مسن الفتـاوى البِلـل السـادس (ص: . . 0(0) مثل هذه الأقوال؟ وهي عن القاضي أبي يعلى كما سيأتي توضيحها. وذكر أنه سمع محاضرة مسـجحلة يف شـريط لأحـل خطبـاء المجمعـة المشـهورين إحدى دول الحز يرة العربية، استدل فيها على ثبوت الرؤية بقولـه تعـالى: لا إلهـم
 يكحجبون عن ربهم فالا يرونه، عندما يراه المؤمنون.



متباينة) - يقصد به الإمام أحمد- .
قال: (وناهيك بنلك شــاهداً ودليـالٍ علـى ضعـف القـاعدة الـيت أسسـوا عليهـا معتقدهم، وإلا فـالحت لا يكتمـل هـذا الاختـلاف لوضثوح حجتـه واسـتقامة محجتـه

 وعلى هذا المنهج سار المؤلف في رده على المثبتين للرؤية يوم القيامـة في جنـات
2.

النعيم، وقد ظهر من نقله عن ابن كثير، وابن تيمية، وابن القيم، وقوله (وما ينسـبونه
 هاه المسائل الثلاث أهل السـنة والجماعــة القـائلين بتـول السـلف المتبعـين لنصـوص اللكتاب والسنة في هذه المسائل وغير ها من مسائل العقيدة.

 السلفية فقط لتصريمه بأتباعها.



 أهواءهم، وإليك تو ضيح ذلك.


 فالمسألة هنا هي 》رؤية المؤمنين ربهم وهم في جنا جنات النعمه|. هنه المسألة لا خلاف فيها ولا اضطراب، ولا أقوال وال هتعددة، بل المؤهنون جميعاً

 الأدلة إليه إن كان جاهلاً بها، كما يُعلُّم من يكهل شر ائع الإسالام لتقوم الهجة عليـهـ بعد ذلك.
ولكن المؤلف- اقتطف جزئية من كلام طويـل لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة هـن
 في مسألة الكفار، هل يرون ربهم أو لا؟ لا في رؤية المؤمنين ربهم.
(Or) $\quad$ ك
فنقل المؤلف المليلي الملالو في هذه المسألة إلى رؤية المؤهنين ربهم، الـيتي لا خـلاوف


ويؤمن بأن الله عز و جل سيحاسبه على عمله هذا.
 أحمد من أقوال في رؤية الكفار والمنافقين، وسماها اضطر اباً عنـ مثبـيت رؤيـة المؤمنــين ربهم يوم القيامة. وهذا ليس أسلوب مـن يريــ الوصـول إلى الحـق، وإنمـا هـو أسـلوب أصحـاب الأهو اء والمغالطات.
وإليك أيها القارئ اللكريم مــا يبـين ويكشـف هــنه المغالطـات، هـنـ قـول مَـن أقتطف إلخليلي من أقوافهم ما يريد أن يصل به إلى الباطل، وقــــ تـرك مسن النـص مـا يبين لنك أن المؤ لف مطنع على قول السلف في هنه المسألة ولكنه لا يريد الحق. يقول شيخ الإسـامام ابن تيمية، بي المْلد السادس من الفتاوى الذـي نقل المؤلــف منـه تلـك الجزئيـة الـيتي ير يدهـا مـن (ص . . 0-1 0. 0) والرسـالة كاملـة تبـلأ مـــن


دعواه الاضطراب في أقوال مثبيت رؤية المؤهنين ربهم يوم القيامة: يقول شيـخ الإسلام في رسالته إلى أهل (البححرين) واختالافهـم في صـاه البحمعـة قال: (واللذي أوجب هذا، أن وفدكم حدنونا بأشياء من الفرقة والاختلالوف بينكـمَ، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، وذكروا أن سبب ذلك في ٪ رؤية اللكفار ربهم؟" وما كنا نظـن أن الأمـر يبلـغ بهـنه المسـألة إلى هـنا الحـلـ، فـالأمر في ذللك خفيف، وإنما المهم الذي يمب على المسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهـم في الـلـار الآخره، في عرصة القيامة، وبعدما يدخلون الجنة، على ما تواترت به الأحاديث عــن النبي- صلى الله عليه وسلم وسلم- أنا نرى ربنا كمـا نرى القمر ليلة البلدر والشـمس عند الظهيرة لا يضام في



والذي عليه جمهور السـلف، أن مـن جحـــد رؤيـة الله في الــدار الآخحرة، فهـو
 شر ائع الإسالام، فإن أصرَّ على الجححود بعد بلوغ العلم له فهر كافر).




والمسانيد، والسنن وغيرهم) .اهـ


 ومثله قول ابن القيم، وابن كثير، وقبلهم الإمام أحمد رهمهم اللّ جميعاً.
 اضطر اباً عند مثبتي الرؤية-
قال: (فأماپ مسألة رؤية الكفار«، فأول ما انتشر الكلام فيها، وتنازع النـاس
 العلماء، وتكلم فيها آخرون، فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال،مـع أني مـا علمـت ألمـا

 وجه الهة عز وجل عقتيت عحد حامد النقي - الناشر أنصار السنة.
(80) S Soll

أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجرو| فيها، إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهـم فضـل





 العلم فهو كافر .

 وليست اضطرابا.
والمؤلف الخليلي الإباضى ـالمنكر لرؤية المؤمنين ربهم في الآخــرة، الجمـمع عليها
 ربهم<<إل رؤية المؤمنين ربهـم وسماه اضطرابابً.
 علمهم. فلماذا يختار هذه الجزئية، ويترك الأمر المتفق عليه عند السلف؟









هنزل ونزل سجّينّ، ثم هم يوم القيامة مع ذلك عحجوبون عن رؤية ربهم و خالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشنافعي: هذه الآيـة دليـل على أن المؤ منـين يرو نــه عـزَّ وجل يومئذ.

قال: وهذا الذي قاله الشـافعي- رحمـه اللهـ ـي غايـة الخسـن، وهـو اسـتدلال كمهوم هذه الآية، كمـا دل عليـه منطوق قولـه:
 رؤيـة المؤمنـين ربهـم -عـز وجـلـ- في الـدار الآخـرة، رؤيـة بالأبصـار في عرصـات القيامة، ووي روضات البنات الفاخرة.

وقد قال ابن جرير : حدثنا عممل بن عمار الرازي وساق بإسناده عن الحســن في


 فأنت ترى، أن ابن كثير ذكر في تفسير الآية هــنا الكــلام الجمميـل الحسـن عـن

 يومّذ ناضرة. إلى ربها ناظرة وهي وهذا تفسير القرآن بالقر آن.
 كما أشار إلى ما روي عن المسن أن الحـجاب يُكشف فيراه المؤمنون واللكافرون، ثم يُحجبب الكافرون، فلا يرونه بعد ذلك، وتستمر الرؤية للمؤمنين. فنقول للمؤلف الخليلي الإباضي: فأي اضطر اب في هــنا؟ وإنـا هـو إثـارة إلى ماسبق ذكره عن شيخ الإسالام ابن تيمية، من الأقوال الثلالة في رؤية الكفار ربهـم.

أما رؤ ية المؤمنين ربهـم في عرصات القيامة في الجنة فهذا أمـر بحمـع عليـه عنــ المثبتين للرؤية، وذللك للأدلة الصريهة من القر آن اللكريم، والأحــاديث المتو اتـرة كمـا قاله ابن كثير وغيره.
وبهان يظهر للك أيها القارئ اللكريمه أن المؤلف الخنيلي الإباضي، من أجل أن يلعم رأي طائفته الإباضية في إنكار رؤ يـة المؤمنـين ربهـم يـوم القيامـة، يـورد هـنه

المغالطات التي لايجوز لمسلم أن يساكها، فضالا عمن يلعي العلم، وذلك لأمرين: الأول: - مر اقبة الله عز وجل المطلع على الضمائر وماتخفيـه الصـلورو، والـلني


يقل .
الثناني- أن يهيئ اللّه من يكشف هذه المغالططات والتلبيسـات في هـنه الدنيـا، فيطلع النــاس علنى قـول مـن ينتسـب إلى العلـم، ثــم ينسـب شـيئا" غــير صحيـح إلى الآخر ين، فتنزع الثقة منه حتى عند أتباعه فلا يأمنونه، ولا يصدقونه بعد ذلـك، لأن الفطر السليمة لاتقبل الكذب والافتزاء على الآخرين. وقد كان أهل الجاهلية يمنعهـم الحياء من الكذب علنـى الآخريـن مخافـة أن يؤتـر ذلـك الْخُلُّق اللذميـم عنهــمّ ففـي صحيح البخاري كتاب بدء الوحي فتح البـاري حV - في قصـة سـؤال هرقـل لأبـي سفيان بن حرب عن صفات رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قــال أبـو سـفيان :

》
فماذا يقول المؤلف الخليلي الإباضي في هنا اللكنب الصريح؟
ولكين أذكّره بأن الله عزّ وجل بغضله و كرمه قل جعل بـل بـاب التو بـة مفتوحـا لمن أراد الرجو ع إلى الحق، ولاشــك أن المؤلـف مطلـع علـى شـرو ط التوبـة، ومنهـا الإقلاع، والندم، وإذا كانت المعصية علناً، فلابلد أن تكون التوبـة كذلـك، والمؤلـف يعلم أن الكنب لاسيما الافتراء على الآخرين من المعاصي، وللمؤلف رأي في حكـم

مرتكب المعاصي، وإن كنا نخالفه في حكمه للأدلة على ذلك، ولكى عليه أن يجتنــب حكمه على نفسه، اللني حكم بــه على الآنخريـن، أو ير جـع لــا يقو لـه أهـل الســنـة والمaاعة في ذلك، وهو خير له.
 خطباء المحمعة المشهورين في إحلى دول الجزيرة العربيـة اسـتدل فيهـا بقولـه تعـالى:
 عن ربــمه، فلا يرونه عنـلـا يراه المؤمنون.. إلخ ما قال. فأقول: أما أنا فلم أسمع هذا الشريط، ولكين أقول: لماذا يتأثر المؤلف بهذا وهو الذي ينفي اللرؤية عن الله تعالى؟ وأنه لايراه أحــد، ويقـول: إن هــذه عقيـدة طائفتـه

الإباضية وقد ألّف هذا الكتاب تأكيداً لنفيها.
وأهل السنة والمحماعة يؤمنون بما أخبر الله تعالل بـه في كتابـه مـن أن المؤمنــين يرون ربهـم يوم القيامة، و.ما أخحبر بـه رسـوله- صلـى الله عليـه وسـلمــه مـن إنهـم سيرون ربهم. وقد دلت النصوص على أن الجزاء من جنس العمل، فالمؤمنون بالرؤية يجازون

في الآخرة من جنس عملهمه، وهو حصول الرؤية لربهـم وهم في جنات النعيم.

 أرى أن الخطيب المن كور لم يقل إلا هـا اختـاره المؤلـف لنفسـهـه، وهااختارتـه طائفتـه

الإباضية كذلك.
فلماذا يقول: إن الخطيب هو الذي يقول: >> إن الإباضية يمجبـون عـن الرؤيـة يوم القيامة<<؟ والخطيب إنا قصّ ما انحتارته الإباضيـة لنفسـهـا شـرعة ومنهاجـاً، و مل يقل شيئا" من تلقاء نفسه، والدليل على ذلك أن المؤلف قال في (صY (ب) (وذهب إلى استحالتها -أي الرؤية في الدنيـا والآخـرةٌ- أصحابنـا الإباضيـة وهـو قـول المعتزلـة، والجمهمية، والزيدية والإمامية من الشيعة) اهــ.

وأقول - إن عــدم وقوعهـا في اللدنيـا هـو مايقولـه أهـل السـنة والجماعـة، وإن الرؤية البصرية لم تثبت لأحم في النـنيا ، لا لأنها مستحيلة، وإنما لـكمـة أرادهـا الله تعالى، ومنها ضعف طاقة الإنسان في هذه اللدنيا ولو كان بشــراً رسـولاً، بدليـل أنـه تعالى بتحلّى للجبل وهو أقوى بنية من موسى عليه السلام فصـار دكـاً، و خـرّرّ موسىى صعقاً مما صاز إليه الجبل، وموسى أفضل من الجبل، فالجبل جماد، وقد بتحلّى له ربه. أما يوم القيامة، فإن الله عزّ وجل يجّعل في هذه الأجسام الضعيفة في اللنيا قوة - بإذنه تعالى - تمكنهم من النظر لو جهـه اللكر يـمه، لوعـده هـم بذلـلـك وا لله لايخنـف الميعاد. وهذا هو التغير الذي يكدث لصفات المخلوق، من كونه لايقوى علـى رؤ يـة الله في الدنيا لضعف قواه و حو اسه، ثم يقوى على ذلك في الآخرة مبا حباه الله مـن القوة والكمال في دار الكمال والمحمال. أما صفات الحنالق سبحانه وتعالى، فالا تتغــير ولاتتبـله، كمـا يتوهمـه المؤلـف كما في (ص:7V). ومن أجل ذلك الوهم ينفي الرؤية الثابتة بالنصوص من الكتـاب و والسنة.

ثم إن المؤلف الخليلي الإباضي في (ص:Yץ) ادعى أن إنكار الرؤية اللذي تقوله وتعتقلده الإباضية، والمعتزلة، والمجهمية، والز يلية، والإمامية مـن الشــيعة؛ هـو الثـابت عن سلف هذه الأمة، فنسب ذلك إلى علي بن أبي طالب، وابن عبــس، وعائشـة أم المؤمنين، رضي الله عنهم، ثم سرد عدداً من النتابعين قال: وهو مقتضى مارو اه ابــن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما، إنه قال في قول موسـى عليـه السـالام: >وأنـا
 وابن مرحويه عن ابن عمر، والخسن البصري، وعكرمة، والسلدي، و لم يذكر في هذه


الأبصا رو
والجواب على مانسبه المؤلف الحليلي إلى السلف من أو جه:
الأولز: ألن المؤلـف -يصـرح أن إنكـار رؤيـة المؤمنـين ربهــم يــوم القيامــة في

4 Z Cow
عرصات الجلنة هو مذهب طائفته الإباضية والمعتزلة والمهـمية... إلخ مـن ذكرهـمـ مـن هذه الطووائف البعيدة عن الكتاب والسنة، بل الماربة همــا، إذ لم يكــُث أن تفرقـت الأمة الإسلامية إلى فرق يكفّر بعضهـا بعضاً، ويضلّلّها ويبدّعها، مـا شتـت شمل الأمة، إلا بعد أن دخلنت هذه الفرق الضالة المضلة، باسم الإسلام هـع المسـلمين، ليتحتمـوا بهذه النسبة، وقد سبق (صرY): ترجمة المِهم بن صفون، المؤ سس لمنهـــب المهميـة المنسو بة إليه، و بيان مذهبه، ومُن أخلذ أفكاره اليت نشرها بين الأهـة الإسـل(مية، فتــل نفى أسماء الله عز و جل وصفاته، وقال بالمهبر، وخحلق القـر آن، ونفـى رؤيـة الله عــ و حل
 مقالته في نفي صفات الله عن الجعد بن درهمهو والجعد أَخَـَذ التعطيـل عـن أبـان بـن سمعان وأخلذ أبان عن طالوت، وأخحل طالوت عن خاللـه لبيـل بـن الأعصـم اليهـودي الساحر النّي سحر رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم و كان لبيد زنديقاً يقـول بخنـق

التور| الت
فنقول للممؤ لف :
 الإباضية أن تكونو| في صف الجمهمية اللذين أُخذوا عقائلـهم عــن اليهـود أعـلاء هـنا اللدين، اللذين وصغهم الله بالإفسـاد في الأرض، ولما عجـزواعـن مواجهـة الإسـلام بالسيف، لجؤوا للكيد له، بأن دخحل بعضهم في الإسلام نفاقاً كما فعل (عبـلدا الهّ بـن


 يهودي من يهود بني زريق، قال: ويمّمع بينهما بأن من أطلــق أنـه يهـودي نظر إلى مـانـي نفـس الأمر، ومن أطلق عليه منافقاً نظر إلى ظاهر أمره.. إلخ.

سبأ) الذي أسـس عقـائل الإماميـة، في الرفض وتكفـير الصحابـة، ودعـوى تحريـف القر آن، ثم ختمو اعقائدهم بعقائد البِهمية والاعـتز ال، ومنها إنكـار رؤيــة المؤمنـين ربهم يوم القيامة، والقول بخلق القر آن، وقد شمل بشر المريسي لواء المهمية في ذلك،



 أصحاب الفلسفة والمنطق الذين ضلوا في عقائدهم قبـل ظهـور الإسـلام، ولــنا قــال طاوس في وصف هؤلاء: 》 أصحاب المراء والمقاييس لايزال بهـم المـراء والمقــاييس

حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السنة)"(1)
كما أنه لا صلة لها بسنة رسول اللهّ صلــى الله عليـه وســلم المبيــة والشـار حة لكتاب الله عز وجل، ومع ذلك فإن المؤلف الخليلـي يفخـر بالانتسـاب إلى هـؤلاء، وقي الوقت نفسه يلعي أن الإباضية لم يأخناوا عقــائدهم مـن الفلسـفة والمنطق، ولا من أصحاب المدر سة العقلية الذين جعلوا العقل أسمى وأقدس وأصح وأثبت منا جـا

به النبيو ن كما قال ذلك في (ص: (م).
ومما نضيفه إلى معلومات الخليليلي هو أن أهـلـ السـنة والجماعـة، هـكمـوا على

(r) با

ثانياً- إن مانسبه المؤلف الخليلي للسلف من أن مذهبهم هـو مذهبـه ومذهـب الِهممية، وقد ذكر أسماء عدد من الصحابة كعلي وابن عباس وابـن عمـر رضـي الله اله عنهم، وعدد من التابعين كما تقدم وهو في (ص: (ب) من كتابه هذا، كذب عليهمّ
(1) اللالكائي شرح الاعتقاد رقم A، A 1 .

8.

و سنو ختح ذلك بالروايات الثابتة عنهم.


والآخرة.

فإضافة كلمة (الآخرة) إلى ابن عباس افتراء عليه.
 اللصرية في الآخرة كذب عليهم.

 بينهم، والحنلاف اللني حدث في زمن الصحابة انتهى وقــلـ كــان منحصـراً هـل رأى

 البصر، بل رآه بقلبه. وهنا سأورد قليلاً مـن الروايـات عـن بعـض مَـن ذكـر الخليلي أسمـاءهم مـن



على الصحابة وغيرهم من التابعين، وإليك تلك الروايات
 عباس، قال: لايثيط بصرُ أححد بالْمِلكُ.
وعن عطية العوفي في قوله:





الكافوز")





تبارك وتعالى:
r

 وجه الله تبارك وتعالى كل كل يوم مرتينهـ .




(ص:سّ) بعنوان: (أدلة المثبتين).
قال: (وهي تنقسم إلى قسمين):
أدلة جوازها، وأدلة وقوعها.
ثم قال: فأما القسم الأولن، فمنه عقلي، ومنه نقلي.
أما العقلي فيتلخص في قياس وجود المق على وجود الخلق.
وذلك أنهم قالوا: إن سائر الموجودات مشتر كة في جواز الرؤية عليها، وبمـا أن الله مو جود أيضاً فإن رؤيته مكنة.
(1) حادي الأرواع (.
(r) المعرفة والتار يخ، ليعقوب الفسوي r/ 90 ب.

Siolv الم
ثّم استمر يُ مناقشة هنه اللدعوى، وإلزام القـائلبي بهـا بـأن هنـاك موجـو دات
وهي لاترى كالروْح والحقل. قال: و كذلك الله مو جوح ولكن لا يُرى.اهـ.
والجو اب على ذلك:
أن دعواه على أهل السنة والحماعة المثبتين لرؤية الله عز و جمل يـوم القيامهة في دار النعيم - وأعتي بالمثبتين سفف هنه الأمة وأتباعهمـ - أنهـم يقيسـون وجـود الــــ على الخلق، كنب وافتراء على السلف، من الصححابة والتابعين ومن تبعهـم بإحسـان وحاشاهم من ذلك، لأن من قاس الخالق على المخلوق فقد كفر، وذلك عين تشـبـبيه الخالق بالمخلوق اللني سبق حكمه.
وإنا هم يثبتون رؤية المؤهنين لربهـم عز وجل بالنصوص الصريكة من كتـاب الله عـز و.جل، والنصوص الصحيحة من سنة رسول الله صلى اللهّ عليه وسلم.
 تقديم العقل على النقل، و جعله أصالً، ثم ينسـبـ ذلـك إلى السـلف، الذيـن يلقبهـم بالمشبهة، لأنهم أثبتوا الله عز و جل ما أثنته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله في سـنته، وهو يدعي أنه الأعلم با لله والأتتى له.
 واللدعـاوى إن لم تكـن عليهـا
 السلف أهل السنة والجماعة، وإمـا ذكـر مرجعـا لإمامـه الإبـاضي السـالمي مـن كتابـه مشارق الأنوار(صV يأخذ حجته على دعواه من كتب أئمته الذين هو وإياهم على عقيدة واححدة؟ وإليلك ما يبين بطلان قوله من كتب أهــل السـنة اللذيـن يلقبهـم بالمشـبهة، أسـوة بكل عدو للوو، ومنحرو عن سنن الحق حسو2.
(10) E E Cold

أنه قال: » ليس التوحيد بالقياس؛ ألم تسمع إلى قول الهـ الهُ عز وجل في في الآيـات الـي
 بسبب كذا أعلم وبهذا المعنى أملك، فلذلك لايجوز القياس في التوحيد ولايع اليا





 والأرض لاإله إلا هو بيكي ويمت فآمنوا بالهُ ورسوله البي الأمي الذي يؤمن بالهي





وهو كلام طويل نفيس فيه رد على الملحدين فيّ الر بو بيية وفي الأسماء والصفات.

بخلقه سبحانه فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقهه،.


2.

للقارئ زيف دعوى المؤلف على أهل السنة والجماعة.


قال: فأما من الكتاب فدليلان:
 r- قـول الله سـبحانه:

ثم قال: (وجهه استدلالفم به: أن موسى عليه السلام نبي ولاميمـوز عليـه أن يسـأل



مكّكن مثله).
 بدأ بالرد عليه فقال: (وأجيب على أن موسى عليه السلام كان عارفاً باسـتحالتها، ولم



 جهرة:" [البقرة: 000]. وقوله تعالى:
 بما فعل السeهاء منا إن هي إلا فتّتكّ...
 في حصولها وإنا سأها ليكون سـؤ اله وسـيلة مـن وسـائل الإقنـاع الـذي يمـي

مع قومه)(صV (ص^r
(IV) Ef

وزعمه أز سلؤال رؤية اللّه فكرة يـهوحية، وححضها

إن المؤلف الخليلي الإباضي قد تعمد ين كالامه هذا التمويه والمغالطات والتـول
على بي اللهّ موسى عليه السلام بلا علم.



يضللون بها من لايعرف مناهجهمم.
أو من الإباضية المقلدين لرؤ سائهم بغضّ النظر عن الأدلـة الدألـة علـى بطـلان مايدعيه المؤلف من كتاب اللهّ عز وجل، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحـة الموضحة لبطلان قوله وخالفته للنصوص الصر يكة.
و إليك المواب المفصل على تلك المغالطات:






مناسبات وملابسات سيأتي تبيانها قريباً.







المؤمنين
فـأهل العقـول السـليمة الباقيـة على فطرتهـا، والــيت لم تلوثهـا حثالـة الأفكـار



 له التور اة بيلد، كمـا ثبـت في حديـث الصحيحـين وي عاجـة آدم وموسى عليهمـا

فلما سمع مو سـى عليـه السـالام كـلام ربـه وهــو في مقـام التكريـم والتشـر يف



 في الدنيا الإممان بالغيب، قضى في هنه الدنيا أن لاير اه أحلد من البشر، لا لأن الرؤ يـة



 مغشياً عليه.


 يعني في هذه الدنيا. وأما في الآخرة في دار النعيم يُ الجنة، فقد دلّت الآيات الصريمـة والأحـاديث

الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بلغت حــلّ التواتـر أن المؤمنـين يـرون ربهم يوم القيامة وهم في البنة دار النعيم، و وي مقلدمتهم الرسل الكرام؛ وسيأتي ذكر شيء من النصوص في هذا الباب في موضعه. ولامانع من أن أواصل مــع المؤلـف الحـديـث في معنى آيـة الأعـراف الكريمـة، فأقول: حقاً إن سؤ ال مو سى عليه السالام ربه الرؤية لا صلة له بتعنّت بين إســر ائيل؛ لأن المقام مقام اصطفاء وتكريمّ، لا مقام تعنّت وعناد من بين إسر ائيل لمو سـى، كمـا





 وهنا ها رواه ابن جرير في تفسـر الآية قــال:(كـان سـبب مســألة موسى ربـه النظر إليه، ماحدثني به موسـى بـن هـارون، ثــم سـاق إسـناده إلى السـلـي قـال: إن

لن تراني ...
 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قرّبه الرَّبٌ حتـى سمـع صريـف القلـم فقـال عند ذلك من الشـوق إليـه: هو ربّ أ رني أنظر إلبك فـال لن تراني ولكن انظر إلى .
وروى بإسناده عن أبي بكر الهنلي قال: (لما تخلَّف موسى عليـه السـلام بعـد


لن تراني" (وليس لبشر أن يطيق أن ينظر إيّ في الدنيا..) . وروى عن ابن فميل بإسناده عن أبي إسحاق، قال:(امتتخلف مو سىى هـارون
8.

على بني إسـر ائيل وقـال: إنـي متعجـل إلى ربي، فـانحلفين في قومـي ولاتتــع سـبيل المفسدين... فلما كلّم اللهّ موسى، طمع في رؤيته، فسأل ربه أن ينظر إليه فقال الله
لموسى:

فهنا ما أورده ابن جرير في بيان سبب سؤال موسى ربّبـه أن يـراهم، وقــد اطلّع عليه المؤلف الخليلي الإباضي، وإذا كان الأمر كذلك فيحق لي أن أقول لهي له
 تلك الآيات، التي ورجت في مقامات أخرى، بيّن الله فيها تلك المواقـف الـيت وقـف
 عليه السلام، ومع أخيه هارون حتى عبلدوا العجل، وعليه فإنك أيها الخليليلي: لاتريــد
 ماورد في تلك الآيات هو النهي عن أسئلة التعنّت التي كان يوجــهـ مثلهـا اليهود إلى
 عن سواء السبيل.


 وكذا قال إبر اهيم بن طهمان عـن عبـاد بـن إسـحاق، عـن أبـي الـويـرث عـن ابـ ابـن
 أي حتى نرى الله. وقال أبو جعفر عـن الربيـع بـن أنـس: هـم السـبعون الذيـن اختـارهم موسى فساروا معه.


فسمعو ا صوتاً فصعقوا، يقول: ماتو 1



 فقامو| وعاشوا، رجل رجل، ينظر بعضهـم إلى بعض، كيف يكيون؟ قال: فذلك قوله



 يقول: (وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاص بـن عـازوراء مـن اليهود قـالا


 لاينزل الآيات على اقتراح العباد.



أي، عياناً. قال أبو عبيدة: معناه قالوا جهرة أرنا اللّالهِ (1)




T


 فسؤ ال اليهود لموسى رؤية الله في اللدنيا هو من باب التحـــلـي للرسـل، وعـدم
 نرى الله جهرةیه [ البقرة: 00] والمطلو ب منهم الإيمان بالغيب، وتصليق الرسل، لأنهم
 جاؤوا به.
وبهذا يتضتح للقارئ الكريمه، أنه لاصلة بسـين سـؤال مو سـى عليـه الســلام ربّـه الرؤية وبين تعنت بي إسر ائيل في طلبهـم من موسى أن يريهم | الله جهرة كي يؤمنــوا به، والحق أن مو سى عليه السالام إنما سأل ربه الرؤية طمعاً في الخعول عليها وشـوقاً إلى النظر إلى الله عز و جل، لمـا ممـع كلامـه، كمـا سـبق نقـل ذلـك في الصفـحـات السـابقة عن ابن جرير، حيث نص على سبب سؤ!ل موسى ربه، وقــ ســأل مو سىى
 استحالتها، وقد سأله مع علمه بذللك. قلت : وهذه اللدعوى من جملة افتزاءاته على من أنز ل الله عليه التـوراة، وأيـد

بالآيات المعجزات فهنا افتراء عليه، عليه السلام. قال أبو العالية: 》 لما رأى مو سى ذلك وأفاق، عرف أنه سأل أمــراً لاينبغي لـه
 يرأك أحل قبل يوم القيامة(1)
كما أن سؤال رؤية الله عز وجل في الآخـرة والنظـر إلى وجهـه اللكريـم كمــا قال الصحابة لر سول الله -صلى ا الله عليه وسلم -:>أنرى ربنا يوم القيامـة؟ قـال:


نعم •...
ليس من جنس سؤال اليهود رؤية اللّا يُ الدنيا. فإن سؤال الصحابة مشرو ع، وسؤ الل اليهود مُنوع.



 الحق في الغضب والرضــا، والقصـد في الفقـر والغنى، ولــــة النظر إلى وجهــكـ، والشوق إلى لتــائك، مـن غـير ضـراء مضـرّة، ولافتنـة مضلــة، اللهـم زيّنـا بزينـة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين)"




 أما نفي حصول الرؤية في الدنيا لموسى عليه السالام وغيره من البشـر فهو أمو أمـر
 الصحابة، بين قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في نيا نيها رؤيـة النـي




6.

الله عليه وسلم: نور أنّى أراه؟《)


غير مكنة، ولو كان المتطلع إليها نبياً رسولاً. ولكن المؤلف الخليلي الإباضي يتعمد الغش والمغالطة لقرائه ويموّه عليهم محاولاً حجب الشمس بعباءته ليحمل وزره ووزر من أضلهم بغير علم، إن لم يتـب إلى الله قبل الغرغرة ثم الانتقال إلى الله. ومن مغالطاته المكشوفة: أنه يورد الأدلة من الـنــنـة الــيت فيهـا التصريـح بنغي

الرؤية لله في الدنيا، ويمعلها أدلة عامة في نفي الرؤية في الدنيا والآلخرة. ولهذا يقول:( إن نفي الرؤية قد وردت الأحــاديث بـه في صحيحي البخـاري

ومسلم وفي مسند الإمام الربيع بن حبيب) (إن إم يقول ذلك ين (ص: •ع سطر9، • (1)
 في الدنيا، وإليك أولاً نص هذه المغالطة، ثم الرد عليها بالأدلة الصر يكة: يقول في (ص:9 ه - ع غ) وهو يتحدث عن أدلة المثبتين النقلية والتي تدل علـى جوازها بعد أن ذكر الأدلة من القرآن، حسب مايرى هو ويختار.
 فما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من إثبات رؤيته صلى الله عليه وسلم لر به ليلة الإسراء والمعراج).
قال:(ووجه استدلاهم بذلك على إمكان الرؤية، أنها لو لم تكن مككنة لما قـال الما

 اعتباطاً ولكن استناداً إلى ماعلموه من رسول الله صلى اللهّ عليه وسله وسم).

هذا قول المؤلف: ثم يتبعه بالرد عليه، وردّه هو دليل أهل السنة على أن الرؤية لم تثبـت لأحل من البشر في هــنه الدنيـا، وقبـل بيـان وجـه المغالطـة في ذلـك نسـأل

المؤلف:
أولاً": من قال هذا من أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة المثبتين للرؤية مــن تسميّهـم (حشوية) وتصفهم بالمُنبّهة وابلمسمة؟، مع ذكر المراجع اليّ اعتمدت عليها جي نتل ماتدعي.
ثانياً: إن ما أوردته، هو دعو اك أن جماعة من الصححابة قالوا إن البني صلـى الله
عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعر اج.
ثم ذهبت توهم القارئ أنك ترد على هؤلاء الجماعة من الصحابة. ونحن نقول للك: إن هذه الرؤية البصرية التي حـــث فيهـا الــلاف بـين بعـض الصحابة قد انتهى الخلاوف فيها عنــد أهـل السـنة والمحماعـة: الصححابـة وهـن تبعهـم وسار على منهجهم؟؛ فقد همعوا بين الروايات، فحملوا حلـيث ابن عباس الـنـي فيـه
 رواية أم المؤمنين اليت فيها نفي الرؤية على الرؤية البصرية، وهذا أمر بعمع عليـه عنـــ أهل السنة والجماعة من أن الرؤية البصريـة لم تثبـت لبشـر في الدنيـا، كمـا أسـلفت

ذلك قر يباً.
أما جوازها وأنها غير مستحيلة، فقل سبق الملديث عنه في سؤال موسىى عليـه السالام ربه، ونقلنا ماذكره ابن جرير في بيان سبب سؤال موسـى عليـه السـالام ربـه الرؤية، ولاحاجة لإعادته. لكن المؤلف حتى يوهم القارى؛؛ يورد أدلة من السنة على نفي الرؤية في الدنيا، وهي رد عليه، ثم يدعي أن بعض الصححابة قالل: بالرؤيــة في اللنيـا وأنهـا إذا كــانت مكحنة في الدنيـا فكذلك في الآخرة، مدّعياً أن هذا دليل أهل السنة في جو از إمكانهـا، ثم يرد على هذا الاستدلال، وأن الرؤية مل تقع في الدنيا، فكنلك في الآخرة. وهذا الاستدلال لاحجة له فيه، لأن أهل السنة المثبتين للرؤية لربهم يوم القيامة

8 8.
في دار كرامته لم يكتجو| بهذ| المديث على الرؤية في الآخرة، وإنما احتجوا بـه علـى
نفي وقو ع الرؤية في الدنيا.
 العز يز ، والأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرها اليّ بلغت حدّ التواتر وسـيـيأتي

ذكرها.
والمؤلف الخليلي الإباضي قد اطلع عليهـا، ثـم أورد بعضهـا، وردهـا بتأويلاتـه
الباطلة المردودة.
فقد جاء في (ص:Y؟) قوله:(وأما القسم الثاني: وهو أدلة وقوعهـا في الآخـرة
أي عند المثبتين - فهي نقول بعضها من الरتاب و وبغها من السنة).

 ظلمات الكفر والشرك؛ والظلم والجور، إلى نور الإسلام وعدله.

 نوّمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأولاُ



لايعني إلا الرجو ع !الى سنته الثابتة الصحيحة).



 على البر والتقوى والتو اصي بالحق والتواصـي بالصـبر، فنعـم، وإن كــان علـى الإثـم والعدوان كصنيع الخلنيلي ومن على شاكلته فلا وألف لا.

وقد أجاد المؤلف الإباضي في اختيار الكلمات اليّ هلا قوة التأثير حيـث تـأخلذ طريقها مباشرة إلى أعماق أفئلة القُرّاء، ولكن هذا الاختيـار اللفظـي هـو بي الخقيقـة لخديعة القارئ السليم الفطرة وليس للحقيقة اليّ يجب علـى العالم الباحث عن الحـت


ليس في فلوبهم\$ [الفتح: 11 ]. ودليل ذلك أن المؤلـف الخليلمي الإبـاضي لم يـرضَ بالاحتكـام إلى كتـاب الله العزيز، ولا إلى سنة رسوله الصحيحة الثابتة، بل ردّها بعقلـه وهـوـاهو وقـال بـالنص: عنل ذكر ما ورد في صحيح البحاري من روايـة أبي هريـرة وأبي سـعيد الـيتي فيها التصريح من رسول الهلى -صلى الله عليه وسلم- بأن المؤهنين يرون ربهم وهم هِ الجْنة، -قال وبئس ماقال -: (إن الأخحذ بظاهر ها يرده العقل و يكذبه البرهان). كمـا في (ص: O O) مـن كتابـه هـناه، وإنهـا لمـر أة عظيمـة علـى سـنة رسـول الله الثابتـــة

إلصحيحة.
وإليكك ما اختـاره المؤلف مــن أدلـة المثبتـين لرؤيـة الله يـوم القيامـة ثــم رده لـه
بتأو يلاته المردودة عليه.
فقال في (صץ ؟) وأما القسم الثاني وهو: أدلة وقوعها في الآخرة، فهو نقـول
بعضهـا من الكتاب، وبعضها من السنة.
فمن الكتاب:
1- قورلـه تعـــالى:
[القيامة:YY-Y
ثتم بدأ بالرد فقال:
(واعترِضُو ابأن النظر أعم من الرؤية، فإنه يكون بكعنى محاولتها ولـو لم تتحقـق بلواز أن يقول قائل: نظرت إلى كنا فلم أره، هع علم جواز أن يقول رأيته فلم أره، ففي القاموس مانصه: 》نظره كنصره وسمعــه وإليـه نظر أ ومنظر اً ونظرانـاً، ومنظرة وتنظاراً تأمله بعينه《 ).
?
قال: (و في شر حه لإمام الزبيلي نقلاً عن البصائر والنظر أيضاً تقليب البصــيرة
لإدراكك الشيء ورؤيته، -إلى أن قال-: ثم قال الشارح: ويقـال نظرت إلى كـنا إذا
ملددت طرفلك إليه رأيته أو لم تره).



والمنافقات للذين امنوا انظرونا نٌّبّس من نورك
قال: وعليه يتعين حمل النظر في هنه الآية لو جوه:
أ- إبعاد تأو يل القر آن عن تعارض بعضه مع بعض، فإنّ حَمْـل النظر في الآيـة
على الرؤية يتعارض مع أدلة نفيها القطعية.
ب- الانسجام المعهود في آي القر آن وارتباط بعضها مع بعسض وهـو لايكـون
إلا بتغسير النظر بالانتظار ... إخ.
جـ- إن هذا التّأويل هو اللذي يتفق مع مافي خاتمة عبس، وهـو قو لـه سـبحانه: .

قترة قو . [عبس:
قال: إذ لافارق بين ماوُصفت به وججوه المؤهنين هنا من الاستبشــار، ووصفـت به في آية القيامة من النظر مععنى الانتظار، فإن المنتظر للرمة مستبشر بهـا والمستبشـر

منتظر لـا استبشر به. . . ) إلغ.
فهـذا خلاصة ماعند المؤلف الخنليلي الإباضي، من محاولة لــرد دلالـة الآيـة علـى النظر إلى ربها بالأبصار، وإنـا المقصود به الانتظار، كما يقـول، وهعلـوم أن هـذا هـو ردّ المعتز لـة للآيـة، ويظهر للقـارئ أن الـذي عنـد المؤلـف هـو رد الآيـات باللـلالــة اللغوية، وأن هعنى النظر هنا هو الانتظار، ورد دلالة الآيات ثمـ دعواه أنه فسر الآيـة بذللك، حتى لا تتعارض مع أدلة نفي الرؤية القطعية كما يقول (ص: عץ ع ع ع). وإليك دحض تلك الشبه والرد عليها بما يبين زيفها ومغالطة مدعيها وذلـلك
(V9) FTV
بما يأتي:
أولاً: بيان معاني النظر، فإن له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعدّيه بنفسـه،
وليس مصوراً "ن معنى الانتظار، وإليك تلك المعاني الماني:



ملكوت السموات والأرض. . .

إذا أثرمه\% [الأنعام:99].

 نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرته، وإنما تقول: نظـر ت فلانـاً، أي انتظرتـه ومنـه قـول
|المطيئة:
وقــد نظرتكــم أبنــاءَ صـــادرةٍ
فإذا قلت: نظرت إليه لم يكن إلا بالعين، وإذا قلت: نظـرت في الأمـر احتمـل


يومُذ ناضرة . إلى ربها ناظرةءو
 والبلماعة الذين يريدون الحق ويعملون به ويدعون إليه.
أما المؤلف الخليلي الإباضي فلم يذكر إلا المعنى الذي يريده، وهو الانتظار.
(1) الموز: السير الشديد والرُؤيد. لسان العرب: مادة (حوز).
(Y) النساس: السوق الشديد. لسان العر ب: مادة (نس).

ثانياً:دعوى الخنيلي الإباضي أنه سلك هذا التأويل من أبل أن لاتتعارض الآية
مع أدلة نفي الرؤية القطعية.
وهنا مسلك غريب وعجيب من الخلنيلي، وتكن نقول: أيـن أدلــة نفـي الرؤيـة
القطعية في الآخرة، و في عرصات القيامة، وبعد دخول المؤمنين الجنة؟
والرد عليه من وجهين :
الأول: إنك أيها الإباضي، لم تأت بدليل واحل، فلا آية محكمة من كتاب الله
 تستطيع أن تأتي بها لتدلل على مـاذكرت، وإنـا الـني جئـت بـه تلبيـس وتدليـس، وذلك بإير ادك الأدلة الصريهة، على نقي رؤية النبي صلى الله عليـه وسـلم لر بـه ليلـة الإسراء والمعراج، وهنه رؤية في الدنيا لا في الآخرة؛ وأهل السنة بمَيعاً ينفون الرؤ ية

في الدنيا.
وهنا هو عين التلبيس والتدليس، بكيث ثحمل أدلة نفـي الرؤيـة في الدنيـا علـى
نفيها في الدنيا والآخرة.

الثناني: الرد للنصوص من كتاب اللّه بالتأويل الباطل، بحيث تأخحذ معنى واحداً
 السُنَّجَ من الناس الذي يُغْوّون بز خر فت القول وقلب المقائق. وأما قولك: (إن هنا التأويل هو اللذي يتفق مع مافي خاتمة (سورة عبس) وهـو قوله تعالى:
 الاستبشار، وما وُصِفَت به في آية القيامة من النظر بكعنى الانتظار . فالجو اب على ذلك:
ا-أن الفرق بين الانتظـار والنظر، لاخـلاف فيـه عنــل العقـلاء؛ فـإن الانتظـار تنغيص، والنظر إكرام من الله لعباده المؤمنين. وقـد سـبق أن النظر إذا عـدّي بـإلى فمعنـاه المعاينـة بالأبصـار كمــا في سـورة


القيامة، فكيف وقل أضيف إلى الو جه النّي هو محل البصر .


 ليأحنووا بأسباب السعادة، ويكتنبوا أنسباب الشقّاوة.



 ناظرةهِ قال: تنظر في رجه اللّه.
 بين نضرة الوجوه وإسفارها، ونظر العيون إلى وجهـه الكر يم.

الخنليلي الإباضي في (ص:م؟):
(وقد أشكل على المثبتين للرؤية إسناد النظر في آيـة القيامـة إلم الوجـوهوه قـال:
 سادسة..) إلِ ما قال.
والجواب على هذه التههة -ذات التشكيك فيما لاشك فيه - بما يأتي:

 سيأتي ذكرها.
ثانياً- قوله:(وقد أشكل على مثبتي الرؤية إسناد النظر إلى الوجـوه فهـل تكـون الرؤية بالوجه؟...) إِ ماقالـ .
فنتول: إن هذه مغالطة مضحكة لسخحافتها، وتضاليل لمن قلَّ نصيبـه مـن العــم


 رآه بعيني رأسه التيّ يعتبر الوجه علاً لما ها














(1) وقد أظهر اللّا المق ودمغ الباطل؛ بإن هذا هو تول ضرار بن عمرو المعتزلي، وتبعه حفص الفـرد


 أليس الرجوع إلل المت واتباءه هو الواجب على كل مسلم؟

(ص: 9 § 9 ( وقوله تعالى:

والآيات المصر حة بلقاء الله، وذلك أنهم فسروا اللقاء بالرؤية (ص: عه). وركثرة اللكام المكرر فين رد هذه الآيات وصرفها عما دلّـت عليـه بالتـأويلات الباطلة، فإني أذكر مثالاً واحاًا" في رده للآية اللكريمـة الآتيـة عمـا دلّـت عليـه، وردّه لتفسيرها مُن هو أعلم بها منه.
وهي قولهه تعـالى:
 ليعر ف القارئ هنهج الخليللي في رده لنصـوص كتـاب اللهُ بالتـأويلات الباطلـة والتحريفات الو اضحة ورده نصوص السنة الثابتة الصحيحـة عـن رسـول اللهّ صلىى الله عليه وسلم المفسرة لفنه الآية الآريمة و نظائرها.
يقول المؤلف المُليلي الإباضي بعد أن أورد الآية جي (ص:9 ع):
 الشيتحين مرفوعاً، 》إذا دخل أهل البنة الجلنة نادى مناد إن لكــم عنـد الله موعــداً يريد أن ينجز كموه، قالو ا: ألم يبيّض وجوهنا، وينجنا مــن النـار، ويدخلنـا الجنـة، قال: فيكشف الحجابِ. قال: فوا لله ماأعطاهم الله شيئاً أحـب إليهـــم مـن النظر

إليه《(1)
هذا ماسجلّه الـنليلمي في كتابه هذا، حيــث نقـل تفسـير رسـول الله صلـى الله عليه وسلم للز يادة وأنها النظر إلى الله عز وجلى، وأنه أحب شيء أعطاهم ا لله، بعـا أن أدخحلهم ابلحنة، التي فيها مالاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولاخطر على قلب بشر .
 المسند

C $\int$
و سنبدأ أولًا بر أي المؤلف الخيليلي الإباضي في كالم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعا ذللك نتبعه بذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية إضافة لروإية الشيخين التي ذكرها، ثم نتبع ذلك بذ كر أسماء من رُوي عنهـم هنا التفسير من الصححابة. وهذا ليس للمقارنة بين قول رسول اللّه صلى اللهّ عليه وسلم وأقو ال الصححابة رضوان الله عليهم؟ وقول الخلنيلي؛ لأنه لايستحق أن يذكر قوله ولا النمه مع هؤلاء، وإنـا هو من باب إطلاع القارئ على موقف الخنليلـي الإبـاضي مـن نصـوص كتـاب الله وسنة رسوله، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم.
 ترون أن لفظة الز يادة مبهمة غير دالة على الرؤ يــة وضعـاً ولا اسـتعمالاً، مـن قريـب ولامن بعيله وأما الحلديث الذي عولوا عليه في تفسيرها فدلالته على ماقــالوه ضعيفـة جهاً). هكنا يقول! إذا" فذالام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذي فيه التصر يــح بتفسـير الز يـادة

 رسول الله صلى اللهّ عليه وسلم؛ فهل يرى أنه أعلــم مـن رسـول اللهَ بكـلام الله؟

هنا مقتضى قوله، بل وصريمه فهو يقول في (ص: • 0): (أما أولاً: فلأن النظر لايلزم أن يكون .معنى الرؤية، و كشف الحجاب يكوز أن
يكون كناية عن مز يد الإكرام...إل.

وأما ثانياً: فالأن همل الز يادة على هذا المفهوم يتعارض مع مااسـتندوا إليـه مـن المفهوم الذي عولو| عليه في تفسير آية القيامة، والتي استندوا إليها في إثبـات الرؤيـة، فإنه يلزمهـم بمو جب ذلك المفهوم أن تكـو ن الرؤيـة حاصلـة في الموقـف قبـل دخـول |l
وأما ثالثناً فلأن ذلك يتعارض مع حلـيث أبي هريرة وأبـي سـيل رضـي الله عنهما الذي استندوا إليه في إثبات الرؤية في الموقف).هكنا يقول.
( 10 ( $\quad$ S
ولـا رأى أن هـنه التّمحـلات كلهـا لاتغـين شـيئاً، بلـأ إلى مايقولـه مَـنْ يعـتز
بآرائهم وعقائلهم الـمهمية والمعتزلة، ومن يأخذ .بناهجهم وإن تسمى بغير السمهم. قال:(ولو أن الخنيث كان نصاً صريماً في تفسـير النظر بالرؤيـة لــا فـامت بـه
حجة، لأحاديَّته ومعارضته لا هو أقوى منه متنا" وحلالة من أدلة نفيها.. (ص: . م) . والثو اب على ماتقدم نقول للمؤلف الخنليلي: إن أهـل السـنة والجمـاعـة سـلف هذه الأمة ومن تبعهم يأخحنون تفسير الزيادة في الآية الكريمة عمن نزل عليه القُـر آن، الني لاينطق عن الهو ى، رسول الله صلى اللهّ عليه و سلم وهو أفهـع العـرب علـى


$$
\text { [الحـشر : • } 1 \text { ]. }
$$

ثتم نأخن تفسير أصحابه اللكرام الذين حضروا التنزيل وسمعـوا مـن رسـول الله
 أقو ال التابعين وتفسيرهم هذه الآية اللكريمة، وإليك أيها القــارئ اللكريـم أولاً مـاثبـت

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- في تفسير هنه الآية: 1-روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان: (باب إثبات رؤية المؤمنـين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى) بإسناده عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: >إذا دخل أهل الجحنة ابلحنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا" أزيدكم فيقولون: ألم تبيض و جوهنا، ألم تدخلنا البحنة وتنجِّنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل<<. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حـثنا يز يل بن هارون عن مماد بن سـلمة
 [يونس:7 Y [
[2]

$$
\begin{aligned}
& \text { ويقول ابن كثير في تفسير الآية: }
\end{aligned}
$$


سبعمائة ضعف، وزيادة على ذلك).

هـم من قرة أعين.
وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه اللكريم، فإنه زيــادة أعظـم مـن بميـع ماأعطوه، لايستحقو نها بعملهمَ، بل بفضله وبر همته.
 من الصححابة والتابعين فقال: (وقد روي تفسير الزيادة بــالنظر إلى وجـهـ اللهّ اللكريـم




 كثيرة، فذكر حديث صهيب برواية الإمام أمهد. قال: وهكذا رورا رواه مسـلمه، و وجماعـة

 منادياً ينادي: ياأهل الجنة - بصوت يسمعه أولــم وآخرهـمـ-: إن اللهُ وعدكـم

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) التزمذي تحفة الأحوذي، تفسير سورة يونس (Y) (Y (Y) }
\end{aligned}
$$


الحسنى وزيادة. (الحسنى) الجنة و(الزيادة) النظر إلى وجه الرهن عز وجله" (") كما روي ذلك عن كعب بن عجرة المين وروى ابن جرير بإسناده عن أبي بن كعب، أنه سـا


 النظر لايــلز مأن يكـون بمعنـى الرؤيـة، بتفسـير رسـول الله صلـى الله عليـه وســمّ،
 وتابعين، ثم قال: وغيرهم من السلف والخلف. وقول الخليلي: إن كشف الحـجاب يكوز أن يكون كناية عـن مز يــ الإككـرام.. !! ! ماقاله، كالام ساقط، لاوزن له أمام النص من رسول الله صلى اللهّ عليه وسـلمّ، فهو إكرام صريح بكشف الحجاب عنهم للنظطر إلى ربهـم عـز وبــلى، وهـو أفضـل ماأعطاهم وأكرمهمم به، بفضله ور متنه كما قال ابن كثير . وأما قوله: (ثانياً وثالثاً) (فـلأن همـل الز يـادة علـى هـنا المفهـوم يتعـارض هـع مااستندوا إليه مــن المفهـوم الـنـي عولـوا عليـه في تفسـير آيـة القيامـة.. إل مـا قـال
وحذيث أبي سعيد وأبي هريرة).

فأقول: أين التعارض بين ماجاء في هــنا الحلديـث الـلني فيـه إثبــات رؤيـة الله
 هريرة، و كون حصول اللرؤية في الموقف لايعارض حصولها في الجنة.


 (Y) ابن جرير (Y/ Y (Y)
8.

قال:(يكشف الحجاب، فينظر إليه المؤمنون والكافرون، ثم يمجب عنه الكفار وينظر
إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية).

 ربهم وخالقهم.
قال الإمام الشافعي: 》 هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئــنـ




 أبي هريرة وأبي سعيل وهما في الصححيحن؟ وسترى كلام الخليلي في ردهمــا وبـأي

شيء ير دهما ! !
وعلماء السلف لايضربون النصـوص بعضهـا ببعـ، وإنـا يمكعـون بينهـا إذا
 وقد سبق توضيح ابن كثير لـا دلت عليه هذه النصوص.
 اللذي دل عليه منطوق آية القيامة فقط.
ولاتلك الآيات وحدها، ولاحديث أبي هريرة وأبي سعيد وحده، وإنـــا دلّـتـ عليها آيات أخرى.
وأحاديث بلغت حد التواتر كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. وهذا يرد على ماجـاء في قـول المؤلـف الحنيلي الإبـاضي في قولـه: 》و ولو كـان
 لا هو أقوى منه متناً ودلالة من أدلة نفيهاهـ
( 19 ( $\quad$ E
وأقول: أما أحاديَّته -وإن كانت القاعدة عنل أهل السنة من سلف هذه الأهـة وهـن تبعهمه أنهم يحتجون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، سـواء
 المثبتين للرؤية هذا ألميث و حده، بل أحاديث أخخرى بلغت حل التو اتر عنــل علمـاء الحـيث أهل الشأن في ذلك، وسيأتي ذكرها جميعاً. وأما دعواه معار ضته لما هو أقرى منه متناً ودلالة مـنـ أدلـة نفـي اللرؤ يـة، فهـي دعوى باطلة وعارية عن الصححة، لكو نها لم تستنا إلى دليـل هـن كتـاب أو سـنة أو .
وأنى له أن يورد دليلا" واحلا" معتبر|" على نفي رؤية المؤمنين ربهمم في الآخرة. وإثا عنده الشُّبُهُ والتمو يهات والتلبيسات، وإيراد أدلة نفي الرؤية في الدنيا، ثــمـ تعميمها على نفي الرؤية في اللدنيا والآخرة.
و سينكشف تلبييه هذا عنلدما يورد أدلة النفاة على حل تعبيره. أما في (ص: 7 (0) فقل ارتكب خحطأ فاحشاً يجب عليه أن ير اجع نفسـه ويتـوب


السنة، بعا أن انتهى من ذكر أدلتهم من الكتاب كما يرى، قال: (وأما من السنة فقــن أكـثروا! مـن الأححـاديث الـيتي حشـرو ها للاسـتدلال بهـا لا وأشهر وأقوى ما اعتملو اعليه حليث: „هتزون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلـة البلده«) قال: (وقّل رووه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخـلـري وجريـر بألفـاظا متعددة، وأكثر مايقتصرون في كتب العقيدة على هنا القدر من نصه،) قال : (وقبـل أي تعقيب على الاستدلال أرى أن أنقل بعض ألفاظه وأسانيده). اهــ. و"ي (ص:جه) نقل رواية البحاري من كتاب التوحيد، و لم ينقلهـا كلهـا، مـع


2f
في باب قول الله تعالى:
 كلها كاملة وصريمة يُ إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، و سنوردها عنــل ذكـر أدلة المثبتين للرؤية. ولكننا هنا نذكر مارتكبه المؤلف من شناعة قبيحة حــول حديـت أبـي هريـرة وأبي سعيد الملدري، وهما ضمن هذه الأحاديث، قال: -بعد نقل ذلــك المـزء مـن حليث أبي هريرة-(وجاء بألفاظل تختلفـة عنـد الشـيخحين وغيرهمـا، و مثلـه يـ ذلـك

حديث أبي سعيل عنل الشيخين كذللك). ثم قال: -و بئس ما قال-:(وأنت أيهـا القـارئ الكريـم تــدرك ببصسيرتلك أن الأخخل بظواهر هذه النصوص يغضي إلى مايرده العقل ويكذبه البرهان). هكـذا يقـول: إن أحــاديث رســول الله صـلـى اللهّ عليــه وســلم الثابتــة في الصحيحين وغيرهما يكذّبها برهان الخليلي، ويرذّها عقله. وإليلك أيهـا القارئ الكريم ماأشاد بــه مـن عتـل و برهـان مـا ورثــه عـن سـلفه
 ربهم يوم القيامة، كما يعتقد الإباضية، وقل جعلوا عقوهم و براهينهـم حاكمــة علـى نصوص الكتاب والسنة، ونصبوها لرد قـو ل الصـادق المصـدوق الـنـي لاينطـق عـن الهوى؛ و انظر لبرهانه اللذي رد به قول رسول الله صلى ا الله عليه وسلم، فقل قال في

$$
:\left(0 \vee_{6} 07: ص\right)
$$

(-إنه يترتب على الأنحذ بها: تغير ذاته سبحانه من صـورة إلى غيرهـا، والتغيّر
من سمات الحـلـوث.
-و كونه مرئياً هلذه الأمة مؤمنها ومنافقها في اللنيا رؤية جلية.. و إلا فبم عرفـوا صورته؟).. إلخ ما قال.

(91) (5)

قلت: وهذه هي قاعدة الجهمية والمعتزلة وأصلهما، أخلذ بها المؤلـف الخليلـي
 السميع البصيرهُ لافي ذاته ولافي صفاته، وهو الحي القيوم المنزّه الدائم البـاقي- علـى صفات المخلوق الحادث الفاني.


فوقعو| في التعطيل. ولهذا يقول المؤلف: إنه يلزم من إثبات صفة الرؤية تغير ذاتـه سـبحانه، والتغـير من سمة الحدو ث. والنتيجة إن من أثبت الصفات اليت أنخبر بها الله عز وجل عن نفسه في كتابه،


 على الشاهد.
ونقول: إن المؤمنين عرفوا ربهم بصفاته التي أخبرهم بها في كتابه وأخبرهم بها
 ربهم بالنظر إليه يعرفونه بتلك الأوصاف التي جاءت في كتاب ربهـم وسـنة نبيهـم؛

 لز مه بمقتضى هذه الشههادة تصديقه في كل ما أخبر به عن ربه عز و جل سـو ساء أدرك عقله ذلك أو لم يدر كه. فر سول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا و حي يو حىى،

 و حذرنا من خخالفة أمره حيث قال تعالى:

E $\int$
تصسههم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم وقـال تعـالى:
 وإذا كان المؤلف الخليلي يقول: إن طلائفته الإباضية أهــل الحـق والاسـتقامة، لم يأخذلوا عقائلـهم إلا من كتاب اللهُ وسنة رسوله كمـا في (ص: (N) مـن كتابـه هـذا، نقول له: الحق والاستقامة هو الأخلذ بما جاء به رسـول الله صلـى اللّه عليـه وسـلمَ، لا ردّه بالهوى المتبع، والتحريف المتعمل، والتقدم بين يلي اللهّ ورسوله. وانظر لقول عمر بن الخُطاب رضي الله عنه الخلنيفة الراشد المشهود لـه بالِنـة، في قصة صلع الحليبية، للا جاء سهيل بن عمرو مندوب كفار قريش لكتابة الصلــح، وقل شرط سهيل في ذلك الصاعح، الشرو ط القاسية ومنها: قال سهيل: وعلـى أنـه لا يأتيك منّا رجل - وإن كان على دينكـ إلا رددته إلينا، قال المسلمون: سبحان اللّ كيف يُرد إلى المشر كين وقل جاء مسنماًّ فبينما هم كذللك إذ دخل أبـو جنــل بـل بـن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقف خرج من أسفل مكة حتى رمسى بنفسـه بـين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن تـرده إليّ، فتـال النبي- صلى الله عليه و سلم-: 》إنا لم نقض الكتاب بعده. قال : فوا لله إذاً لم أصالـك على شيء أبلاً.. الحديث (1). قال أبو جنال : أي معشر المسلمين، أُرُّةُ إلى المشر كين وقــل جئــت مسـلماً، ألا ترون ما قد لقيت؟ و كان قد عُنّب عذاباً شديلاً في اللهّ.
 أُستَ نبي الله حقاً؟ قال: بلى.
قلتت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟
قال: بلى.
(1) البخاري، كتاب الشروط ح (YVYY-YVY (1).

قلت：فلم نعطي الدنية في دينا إذا؟
 تّم اسمع بعد ذلك لقول ععمر وندمه على موقفه هذا ابتلاء． قال：》 إني رسول ا لله ولست أعصيه وهو ناصري《．



 ناصره، فاستمسك بغر برزه فوا الهُ إنه على المق．



 لي：ياعمر تراني رضيت وتأبى＂．
 المراد به الأعمال الصالحة ليكفّر عنه ما مضى من التو التوقف في الامتثــال ابتـلاءاء،
 يقول：（„ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتـق مـن الــذي صنعـت يومئــذ، مخافـة كامي الذي تكلمت بهاه．
وعند الواقدي من حديث ابن عباس، قال عمر：„لقد أعتقـت بسـبب ذلـك


[5 $\int$ غ
(رقاباً، وصمت دهرأ٪) (1))
 على الدين؛ لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله- صلى اللهّ عليه وسلم- لرددتههيه.
وأخرج أبو داود في الطهارة عن علي بن أبـي طـالب قولـه: ا» لـو كـان الديـن بالرأي لكان مسح أسفل الحف أولى من أعلاهِها






 ولست أعصيه وهو ناصري<<، وقد كان الأمر كذلك؛، أي أن ذلــك الصلــح الـنـي


 ورأى أنه في حاجة إلى أن يكفر عن موقفه ذاك واك
ولذلك قال: (> مازلت أتصدق، وأصوم، وأصلي، وأعتق من الذي صنعــت يومئــذ كخافة كلامي الذي تكلمت بهاه.
 ( البتحاري مع الفتتح كتاب الاعتصام، (Y) أُخر جه الطبراني، والطبري، والبيهتي.
(90) ك
 يناقش ليعرف الحكمة في ذلك، وقد سلّم الأمر بعد ذلك، ومع ذلك يكفر عن ذلك

الموقف.
ونقول: للمؤلف الحُليلي: ألا تخاف من كلامك اللّي قلته معارضاً بـه كـلام رسـول الله- صلـى الله عليـه وسـلم-ج، وهـو قولـك في (ص: ج1):(الأخـن بظـاهر حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخلدري في الصحيحين، يرده العقل ويكذبـه البرهـان) إنها جر أة على رسول الله- صلى اللهُ عليه وسلم-ك، وشناعة في اللفظ الذي يرد بــه قول، الصادق المصلوق، اللذي لا ينطت عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن الأمر - يا رجل - خحطير، فهو بحاجة إلى توبة صادقة تخرج صاحبها من سوء المعتقل و فتنـة


عناب الّم
ألا فليعلم مشتري الضلالة بالهلى، أن الاعتراض على الله برد نصوص كتابـهـ، والتقدم علـى رسـول الله بمعارضـة سـنته بـالر أي السـاقط، تصـرّف قبيـح، ومخالفـة واضحة ظلاهرة. يقـول الشــيخ محمــ الأمـــين الشــنقيطي في منهــج ودراســات لآيــات الصفــات (ص: • £):(.. مَنْ تنطــع بـين يـلـي رب السـموات والأرض وبتحرأ علـى الله بهـنـه
 لنفسه صفات كمال و جـلال، فكيف يليق لمسكين جــاهل أن يتقـدم بـين يــلـي رب السموات والأرض ويقول: هذا الذي وصفت به نفسكك لا يليـق بـك، ويلز مـه مـن النقص كذا و كذا، فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي، من غير اسـتناد إلى كتاب أو سنة، سبحانك هذا بهتان عظيم). اهـ. ونواصل مع الـُليلي لنبين للقارئ تدليسه وتمويهه، فإنـه يـورد الأدلـة الـيت فيهـ نفي الرؤية في اللدنيا، وهو الأمر المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة، ثم يبِعله دليـلاً له على نفي الرؤية في الدنيا والآخرةه، ولفان فإنه بعد رده لتلك النصوص عن الانكتاب

E 5
والسنة المثبتة لرؤية المؤمنـين ربهم في جنـات النعيـم، قـال في (ص:7V): (الفصـل الثالث في أدلة النافين)
أي الإباضية والمهمية والمعتزلة والر |فضـة الإماميـة والزيديـة الزيـة الذيـن يعتز بـأنهم على عقيدته كما تقدم (ص: Yץب) في كتابه هذا. قال: (وهي قسمان: عقلية، ونقلية).
ثم ذكر ملخص الأدلة الققلية وشروطها، فقال: (والرؤية البصرية المعهودة هي: انطباع صورة المرئي في حدقة الر ائي بقوة الذبذبـات الضوئيـة الملتقطـة للصـور ولهـا

شرو ط)
فذ كر شروطها وهي تتلخص: في قياس الغائب على الشاهلد كما يفعل المعتزلــة تحاماً.

ولا أدرلك أنه يقيس الغائب على الشـاهد، قــال في (ص: 71 سـطر لا): (وقـد
 تُمل عليها رؤية الغائب). ثم قال: (وأجيب بأن الرؤية المعهودة عند الناس هي هنه ولا فرق في ذلك بـين الشاهد والغائب). ثم ادعى في الصغحة نفسها أن مثبي الرؤية أنفسهم قاسوا الغائب على الشــاهلد في باب الصغات.
وابلواب على ذلك ما يأتي:
أولاً: إن المؤلف اعتزف بأن دليله العقلي هو قياس الغائب على الشاهده، وهــنا
 الإباضية، لأنهم مل يعرفوا من صفات الحنالق جل وعلا إلا مـا شـاهلـوه هي المخلـوق

 شبهوا الله بخلقه.
(9V) ك
وقد صدق عليهم القول: بأن كل معطل مشبه، فهم شبهوا أو لاً، ثم انتقلوا إلى
التعطيل ثانياً.
 الحخالق سبحانه على صفات المخلوق، لأنه تشبيه، ومن شبه اللهّ بخلقه فقد كفــر بــه،
 وثانياً: دعوى المؤلف على أن مثبيت الرؤية قاسوا الفائب على الشـلى الشـاهلا في بـاب

الصفات.
أقول: هنا كذب عليهم، فإن صفات الله عزّ وجل توقيفية، فهـم لم يثبتـوا لهّ
 الصحيحة.

ولكن المؤلف الحليلي يتحدث عن قاعدة التعطيل عنله وعنـــل مـن يتبعهـم م-
جهمية ومعتزلة، اللذين شبهوا أو لاً، وعطلوا ثانياً كما سبا سبق.


 كما ترون الشـمس والقمر صحواًا"،
كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. فأين القياس الذي يدعيه المؤلف الخليلي على هثبتي الرؤية؟ فهذا قول اللهّ عز وجل، وهنا قول رسـوله صلـى الله عليـه وسـلم، الــنـي آمـن بـه
 الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلم يأتوا بشيء من عند أنفسهمه وإنما قالوا باللذي قاله اللّه عز وجل، ور وبـالني قالـه
 أما المليللى- فيقول:(إن الأخحذ بظو اهــر هـنـه النصـوص يـرده العقـل ويكذبـه

T
البرهان!) ظلماً وعدواناً، إذ لم يأت فيما جاء به رسول الله ما يكذب بعضه بعضــاً، بل العكس هو اليقين.
وأقول: إنها بلر أة عظيمة على الله ورسوله، يجب عليك التوبة منها ومن كــل
. معتقد فاسل قبيح

 [الأحزاب: جr] فهذا قضاء الله ورسوله، أحق بالاتباع، وعلى الـليلـي أن يثـوب با

رشده، ويسعى فيما بقي من العمر في تصحيح معتقله، ذلك خحر له وأقوم.
وون (ص: 7^) قال: (وأما النقلية - أي من أدلة النافين للرؤية-:
فبعضها من الكتاب، وبعضها من السنة).

 قال: وو جــه الاسـتلالال بالآيـة: أنـه تعـالى مـلـ نفسـه فيها بـأن الأبصـار لا تدر كه، وإدراكها الرؤية، فتبين منها أن عدم رؤيته بالأبصـار صفـة ذاتيـة لازمـة لـه تعالى، فإنه لو رؤي للزم زوال ملدحه، وإذا زالت انقلب إلى ضله وهـو الـنم، تعـالى الله عنه.

قال: و من ناحية أخرى، فإنسه إخبـار مسن الله سـبحانه بوصـف مـن أوصافـه،


قـر
قلت: فالمؤلف اعتملـ في استدلاله بالآية، على أن الإدراك هــو الرؤيـة لا غــير،
وأن الآية قل نفت ذللك الإدرالك اللّي فسره بأنه الرؤية بالأبصار، وأن في هذا النفـي ملح لله عز و جل فإنه لا يرى، وإذا أثبتت الرؤية زال هذا المد حو انقلب ذماً، وأنــه إخبار من الله عز و جلك، والأخبار لا تتبدل، هكنا يقرر و جهه الاستدلال.

（99）\＆ 9
إلى（ص •V）وقال：هذه الاعتراضات كلها مردودة）． وأقول：إليك أيهـا القارئ اللكريم ذكر واحـلـ من هذه الختمســة الأوجـه، و بيـان رد المؤلف عليه ليظهر تهافت رده، لأنه لم يستند يـ ذلك على تفسير الصحابة هــنه الآية، وإنما اعتمل على رأيه، وعلى التمويهات، ومنها اسـتـلـاله بالأدلـة الـيت وردت عن الصحابة في نفي الرؤية في الدنيا وهو يعممها في الدنيا والآخرة． قال في（ص： 9 7）（واعترض على هذه الاستللال من خمسة أو جه： أوهفا－أن الآية نفت الإدرالك و لم تنف الرؤية، وبينهما فــرق؛ فـإن الإدراكك هـو الإحاطة بالمُدْرَك．．．إل أن قال وهذا أشهر ما عولوا عليه في دفع هنـه الـعجة）． وئ（ص：•V）قال：（أمـا الأول فهـو مخـالف لـا دل عليـه الاستعمال العربـي لكلمة الإدراك ومشتتقاتها، فإنه لا يفهم منه أنه ．بمعنى الإلحاطة فأقوال أساطين العربية المُهرة، وشواهدها الصريكة الثابتة دالة على أن الإدراك ليس ．معنى الإحاطة بــل لكـل منهما معنى مستقل عن الآخر．）
 إذا لحقه، وهو اسمب من الإدراك《، ونص كــالام البموهـري في الصحـاح：（》الإدراك اللحـوق، يقال مشـيت حتـى أدر كته، وأدر كته ببصري رأيته《． قال：هذه نصوص أساطين اللغة الذين نقلوها إلينا بأمانة، وليس فيهـا مـا يـلـل علـى
 قلـت：هذا نموذج من استدلال الخلنيلـي علـى نفـي الرؤيـة في الآخحـرة، بالأدلـة النقلية من الरتاب كما يدعي．وأنت ترى أن الآية الكريمة لا دلالة فيهـا علىى نفـي الرؤية، بل إنها على إثباتهـا أولى، لأن الإدراكَ غــير الرؤيـة، فقـــ تحصـل الرؤيـة ولا
يكعل الإدراكك.

والخليلي قل رجع لتفسير ابن جرير للآية، ولكنه لم يأخلذ قـول تربهـان القـر آن ابن عباس رضي ا الله عنه، ولا قول قتادة．

ع
وإنا أٔحل روايات فيهـا نفـي الرؤيـة في الدنيـا، فحملهـا علـى النفـي في الدنيـا والآخرة، وقلد سبق بعض ذللك، وسنورد هنا ما يبين ذللك ويوضحه، وسـيـأتي ذكـر

ذلك مفصالٍ عند إير اد أدلة المثبتين من أهل السنة للرؤية في الآنخرة. فبإليك كالوم إعققين في تفسير الآية، في الأمور التالية:


Y
فأما تفسير الآية فقد سبق ما نقلناه من تفسير ابن جرير، عن ابن عبـاس رضـي
الله عنه أنه قال: عن قتادة قال: هو أعظم من أن تدر كه الأبصار. وقال عطية العو في: ينظرون إل الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، و بصـره

يكيط بهمه ذلن قوله:
 الباب وغيره من جهـمية ومعتزلة وإمامية، وبيان الفرق بــيـن الرؤيـة والإدر الك بالأدلـة الصريكة:
فقد قال ابن القيم في كتابه حادي الأرواح (ص ت 79 9 ) وقد نقله المؤلف في كتابه هنا.

قال ابن القيم:
(اللدليل اللسادس- يعني من القر آن في إثبات الرؤية- قوله عزوجل : تلا
 من أدلة النفاة، وقد قرر شيـخنا و جهه الاستدلال أحسسن تقريـر ووألطفـه وقـال لي: أنا ألتز م أنه لا يكتج مبطل بآية أو حديث صحيح علـى باطلـه إلا و وي ذلـك اللـليـل مـا يدل على نقيض قوله، فمنهـا هـنـه الآيـة وهـي علـى جـواز الرؤيـة أدل منهـا علـى امتناعها، فإن اللهّ سبحانه وتعالى إنا ذكرها في سياق التملـح، ومعلوم أن المــلـ عـه

إنا يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم الغض فليس بكمال، فلا يملح، وإنما يمـلح الرب- تبارك وتعالى - بالعدم إذا تضمن أمراً وجودياً، كمدحهه بنغي السِّــنة والنـومّ المتضنمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونغي اللغوب والإعيـاء المتضمن كمال القدرة...) الخ ما ذكره من أمثلة في هذا الباب إلى أن قال: (و لذا لم يتملـ بعلم مض لا يتضمن أمراً "ثبوتيـاً، فـإن المعـدوم يشــارك الموصـوف في ذلـك

 المعلوم له في ذلكف، فإن العـــم الصسِّرْف لا يـرى وولا تـر كـه الأبصـار والـرب جــل جالاله يتعالى أن بيد ح.با يشار كه فيه العدم الخص.




 فقوله: شيء، وأنه لعظمته لا يلر ك بكيث يكاط به، فإن الإدراكك هو الإحاطة بالشيء، وهـو

 لمدركو رو إنا لمئيون.
 بقوله:
 " خشّهى فالرؤية والإدراك كل منهما يو جدل مع الآخر وبلونــه، فــالرب تعـالى يُرُى ولا

ET
يُدْرَك، كما يُعْلَم ولا يحاط به، وهذا هو اللني فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس:

قتادة وعطية العوين الذي سبق ذكرهما.
وأما قول الخليلي: (إنه إخبار من الله والأخبـار لا تتبـلـل. .) الَ فنقـول: نعـمّ،


قال ابن عباس، لا كما يرى الخلنيلي.
وأما كونه يورد الأدلة على نفي الرؤية في اللدنيا ويكعلها دليلاً على نفي الرؤ يــة في اللدنيا والآخـرة تمويهـا" وتلبيسـا"، فقـل قـال في (ص: VY): (واستشـهـاد الصحابـة رضوان الله عليهم على نغي الرؤية بهذه الآيـة الاكريمـة مـن أوضـح الأدلـة وأبينهـا، وأقـوى الشــواهل وأقطعهـا بـأن الإلدراك إذا أسـند إلى الأبصـار لا يكـون إلا بععنـى الرؤية، فإنهم رضي الله عنهم عرب أقحاح طبعوا على فصيح الكالام العربي...) إلى أن قال: (ومنا روي عنهم في ذلك ما أخر جه الإمام الربيـع في مسـنـله والشـيخان في صصحيحيهما عن مسروق قال: „ اكنـت متكئاً عنـل عائشـة فقـالت: يــا أبسا عائشــة ثلاث من تكلمم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعمم أن عحمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: و كنت متكئاً فجلستت وقلت: يا أم المؤمنـين
 رآ نزلة أخرى هُ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عـن ذلـك رسـول اللهـ صلـى الله عليه وسلمم- فقال: إغا هو جــبريل لم أره في صورتـه الـتي خلـق عليهـا، غــير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السـماء ساداً عظم خحلقه ما بين السـماء والأرض. فقالت: أولم تسسمع أن الله يقول:

قال: وقد أخررج الربيع رمحه اللهّ عن علي وابن عباس رضي اللّ عنهـمــا أنهمـا
استدلا على نفي رؤية اللهّ تعالى بهذه الآية الكريمة). أقول: إن ما نقله من رواية مسروق عن عائشة هو في نغي الرؤية في اللدنيا، أي

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم يــر ربـه في ليلـة الإسـراء والمعـراج؛ وإنمـا اللذي أشارت إليه الآيات هو جبريل عليه السلام، و لم تقصد عائشة الاستدلال بالآية على نفي الرؤية في الآخرة، وقلد سبق نقل ما ذكره ابن عباس والذي جاء في روايتـه إثبات الرؤية وأنها بالقلب، وذكرنا توفيق العلماء وجمعهم بــين الزوايـات وأن ذلـك

الخلاف انتهى، وأن الرؤية البصرية لم تثبت لأحد في الدنيا. لكن المؤلف كما قلت: يأخلذ تلك الأدلة ويلبّس بها على أتباعه- الإباضية- ثّم يقول في (ص: • 9) -وهو يتابع ذكر الأدلة النقلية اليتي تدل على خحلاف دعـواه بـل هي أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية في الآخرة، ونفيها في الدنيا- يقول:
(و أما من السنة فما يلي:
1- ما رواه الإمامان البتحاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشـعري عـن النبي- صلى اللهّ عليه وسـلم- أنـه قـال: „٪جنتـان مـن فضـة آنيتهمــا ومـا فيهمـا، و جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظـروا إلى ربهـم إلا

رداء الكبرياء على و جهه في جنة عدنی).
هـذا الملـيـث أورده البـخـاري في كتـاب التوحيـلـ في بـاب قـو ل الله تعـالى:
 إحدى عشرة رواية كلها صريكة في الرؤية، وأورد بعد هـنا الحنيـث مباشـرة روه روايـة عدي بن حاتم قال: قال رسول اللهـ صلى الله عليه وسلم- >ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حـجـاب يحـجبـه،. فهـذه الروايـة مصر حـة برفع الحـجاب. و سنورد هذه الروايات كلها عنل ذكـر أدلــة المثبتــين للرؤ يـة إن شـاء اللّه.

ولكن المؤلف كما ترى يترك الرواية الأخرى المو ضحة والمبينة للرواية قبلها، بل والروايات الأخرى التي اطلع عليها واختار هنها هنه الرواية. ومنها رواية أبي سعيد اللدري ونصها قال: >قلنا يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تصارون في رؤية النتمس والقمر إذا كانت صحــواً؟ قلنـا:

ك.
لا، قـل : فإنكم لا تضـارون في رؤيـة ربكـم يو مئـذ إلا كمـا تضـارون في رؤيــة أحدهما).


 أن نذكر تعليقه على الحديث ووجه استد استدلاله كما يرى.
 التعليق عليها: (ووجهـ الاستدلال بـه صراحتـه في عـدم رؤيتهم للّه لميلولــة رداء الككبرياء بينهم وبين ذلك).







الآخرة، فيقول في (ص: ع9):
 قال عندما سئل عن رؤيته لربه: 》انور أنّى أراه؟؟.

 رؤيته تعالى.
 عن الرؤية في الدنيا هل حصلت لرسول الله صلى اللّ عليه وسلم أو لابٌ فبين أنهـا
(1.0) S.

لم تحصل، ولكن نسوق لك لفظ الرواية من صحيح مسـلم ليظهر لـك .مــا لا يـــع ع
بعالاً للشّا تُكو تمويه وتدليس الخنيلي:
فقد روي مسالم بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنـه قـال: ســألت رسـول الله


 قلت: كنت أسأله: هل رأى ربه عز وجل، قال: فإني قد سألته، فقال: 》انور أنّسى

أرأ؟
فهذه الأحاديث صريكة في أن نغي الرؤية فيها في الدنيا، وهــذا أمـر متفـق عليـه

 أثبتتها الأحاديث الصريكة المتو اترة؟




 وأما ما ذكره المؤلف المنليلي من أن نفي الرؤية هو الثابت عن سلف الأمة، ثم
 ذكر عددا من التابعين، كمحاهلد، وعكرمة، والخسن، والسدي.
 ونسب لابن جرير إنه روى ذلك عن الصحابــة والتـابعين، كمـا في (ص:لبَ)
[J
ورلم يذكر المرجع، وإمنا أورد جزعاً من الآية اللكريمة، وهسي قولـه تعالى: الا تدركه

فنحن نسوق لكك أيها القارئ اللكريم ما ذكره ابن جريـر في تفسـير الآيـة مـن روايات وأقوال عن العلماء بالتفسير، ثم اختياره لــلـاجح بـالدليل ورده علـى النـيـن استدلو| بالآية اللكريمة على نفى الرؤية في الآخــرة بأنهـا لا تـدل علـى دعواهـم؛ بـل

دلالتها على الرؤية أولى.
وأن هؤلاء ليس عندهم إلا التمويه والتلبيس، ولا يو جد فمم دليل من آية محكمة ولا رواية عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة أو سقيمة، وسيأتي نص كا(مه هذا.
يقو ل ابن جرير في تغسير قوله تعالى: الختلف أهل التأويل في ذلكـ ومعلوم أنه يقصد بأهل التـأويل، أهـل التفسـير،

فهو اصظالاحه، فذكر اختالفهم وأدلتهم، ثم ذكر اختياره للصوواب منها.
وإليك ذللك، قال:(فقال بعضهم: معناه: لا تحيط به الأبصار، وهو بيكيط بها).
ثم قال: (ذكر من قال ذلك.
 يقول: لا يكيطط بصر أحم بالمَلِك.
وعن قتادة: وهو أعظم من أن تدر كه الأبصار.
 ينظرون إلى الله، لا تَحيط أبصارهم به من عظمته، و بصره يكيط بهـمه، فذلــك قو لـه:

فهنا مـا رواه ابن جرير في تفسيره الآية عـن أبن عبـاس، مـن الصححابـة وعـن
قتادة، وعطية العوين.
فهم يثبتون بهذه الآية الكريمة الرؤية؛ وينفون الإحاطة. فكيف تنسب لابن جرير أنه روى عن ابن عباس نفي الرؤيـــة في الآخـرة؟. ثـــم
( 1 •V) J J
يقول ابن جرير بعد ذلك:(وقال آخرون: معنى ذلكك، لا تـراه الأبصـار وهـو يـرى
الأبصار)
ذكر من قال ذلك:








بِ رك الأبصار وهو اللطيف الـخيروم).

 ويوضح ذلك وييينه عـدد من الروايـات في الصحيحـين وغيرهمـانـا وقـد أور


حديث ابن عباس رضي اللهّ عنه في الرؤية ليلة المعر اج)
 ينفي بها الرؤية يوم القيامة. (قال: كنت متكئاً عند عائشة فقالت: (پيا أبا عائشة ثلاث من قالهن فقد أعظم

 كتابه:
 جبريل، لم أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين، رأيته منهبطاً مسن السـماء إلى

2]
الأرض ساداً عظم خلقه ما بين السـماء والأرض" .
قالت : أو ليس الله يقول:
.







قلت: فهـنا يكشف للك أيها القارئ تلبيس الُليلي الإباضي.
وقد أورد ابن مناه قبل حديث عائشة هذا، روايات حـيث ابن عباس وقلـ ذكـر في
عنوان الفصل اللذي أورد هذه الروايات تحته، ما سبق ذكره وهو قوله: "ذكر اختالاف ألفاظ حديث ابن عباس".
فذكر بإسناده عن أبي العالية وهي رواية الإمام هسلم قال: عن أبي العالية، عـن ابن عبـاس، بغئ اده مرتين.

ومثلها الروايات الأخرى عن أبي العالية وهي من رقم ا - ع .
 رأى وريه . و وي رواية بفؤ اده مرتين.
(1) مسلم، الإمان/ باب معنى قوله الله عز وجل: ولقـد رآه نزلـة أخحرى، (IVV) . ابـن منـده،


وتد ساقها ابن منده بإسنادين، فقال: و لم يقل ابن حنبل جي حديثــه بفـؤاده. اهـ أي أنها مطلْقَة. ولذذا ساق بعدها الرواية رقم V- عن الشعبي وعكرمة عـن ابـن عبـاس

قال: لقد رأى عحمد ربه.
فهذه الرواية المطلقة عن ابن عباس ليلة الإسراء والمعراج
العلماء على الروايات المقيدة بالفئ اد. بدليلين:
الأول: الروايات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل صرّحت أنها أول
 رأى جبريل لم أوه في صوزته التي جاءني فيها إلا مرتين.... الحديث. اللدليل الثاني- ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضـي الله عنـه قـال: سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: هل رأيت ربك عز وجلى، فقال : >انـور أنَّ أزاه؟<
و وي رواية لمسلم بإسناده عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لأبي ذر : لو رأيـت رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- لسألته، قال: وعـن مـاذا كنـت تسـألة، قلـت : كنت أسأله هل رأى ربه عز و جلل، قال: كنـت قد سألته فقال : 》نور أنّى أراه؟《.
 السالام رآه رسول اللهـ صلى الله عليه وسلم- على صورته التي خلق عليهـا مرتــين وبذلك هلـت الرواية المطلقة في الرؤية عن ابن عباس، على الروايات المقيدة بالفؤاد.
 ها، ثــم بـيـن أن الروايـات عـن ابـن عبـاس في إثبـات الرؤيـة جـاءت مقيـدة بـالفؤاد والقلب، وجاءت مطلقة، ثم قال: فيجب محل المطلقة على المقيدة. ثم قال: وعلى هنا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة، بأن يكمل نفيها على رؤية البصر، وإثباته على رؤية القلب، ثم قال: إن المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا بحرد حصول العنم، لأنه- صلى الله عليـه وسـلم- كـان عالمـاً بـا لله علـى
4.

 ومتضمنة لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وسنذكر بعض ذلك عند ذكر أدلة المثبتين للرؤية والمؤلفين فيهــا كتبـاً خاصـة من أهل السنة والمِماعة.





في الدنيا.
وقد سبق عن ابن جرير تفسيره لمعنـى الإدرالك عـن ابـن عبـاس وقتـادة وعطيـة العوفي، وأن الآية لا تنفي الرؤية، إنما تنفي الإحاطة
 في ذلك، باللدليل من الكتاب والهـنة، كمـا يبـين أنـه ليـس عنـــ هـؤلاء إلا التمويـه



.كعنى انتظار ها رمَة الله وثوابه).
قلت: وهذا هو الذي يردده الخنيلي.
ثم قال: (وتأول بعضهم في الأخبار الـيت رُويـت عـن رسـول اللهـ الهـ صلـى الله


 وجل بالأبصار، وأتوا في ذلك بضـروب مـن التمويهـات..) إلث مـا نقلـه عنهـم مـن

(التمويهات، وهو كما قال (1)
وقد استمر في نقل تلك التمويهات عنهم، المسـتندة إلى العقـول لا إلى الوحي، إلى أول (صץ •r) إلى أن قال: (والصواب في ذلك من القول عندنا:



 ثم واصل الرد عليهم بمنطقهم وحجّجهم فبين زيفها وأنهم لن يقولوا قولاً إلا

 وبالجواب عنها، إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشنف عـن تمويهاتهمه، بـل قصدنا فيه البيان عن تأويل (r) آي الفرقان. ولكنا ذكرنا القدر الذي ذكرنانا، ليعلم الناظر فن كتابنا هذا أنهم لا ير جعون من



 قلت: إن ما ذكره الإمام ابن جرير في وصفـهـ لــؤلاء المنكريـن لرؤيـة المؤهنـين






## 8 ${ }^{\text {E }}$

البحث أن أشرت إل تلبيسات وتويهات ومغالطات المؤلف الخليلي، ويعلم الله أني
 الذي يشفي صدر كل مؤمن متبع لمنهج السلف.
فقد وضح لي أن تمويهات وتلبيسات الخليلي هذا هـو منهــج أسـلافه، وأنهـم

 المز جاة عقوفم التي قدموها على نصوص الوحي، فهم فيّ الظلملمات يتخبطون متبعــين


كشف تمويـهات الخليليا
والرتّ عليها

ومن تمويهات الخليلي أنه ينقل هملة من سطر، ويترك ما يوضحهـا ويسـين ردهـا في السطر اللني يليه، كما أنه لا يذكر المرجع من كتب أهــل السـنة إلا إذا ظـن أنـه

يلبّس بذكره على القارئ، وإليلك ما يوضح ذلك:
أولأ" - جاء في كتابه هذا ص V § حينما تحدث في تفسير النظر في قولـه تعـالى:
 (وهو مروي عـن السـلف مـن الصدحابـة والتـابعين وهـن بعلهـم) فنكـر هـر هـن أسمـاء الصحابة علي، وابن عباس وابن عمر، وعدداً من التابعين و لم يذكر مر جعاً لأقواهمم. قال : (ورواه عن عكرمة عبل بن حميد، كما رواه عن بحاهلد وأبي صالح بإسـناد صحححه ابن حجر، قال: وأخر جهه الإمام ابن برير الطبري عن بحاهل بخمسة أسانيل) وفي كلامه إنكار صريح للرؤية! فهو هنا يصـف ابـن بريـر بالإمـام، ولكنـه لا
 نسبه إليه وإنما ذكر فتح الباري ج في السطر الذي يلي السطر اللني أخذذ منه الخليلي ما يريد. وابن ححر رحمه الله كان يشرح في كتاب التو حيل ما أورده البحاري في بـاب
 بعد إير اد الأحاديث الصريحـة في ذكر الرؤيـة يـوم القيامـة مـن (ص: عبع ع) فقـال: (قوله: باب قول الله تعالى: ما أخر جه عبل بن مهيل، والتزمذي، والطبري، وغيرهمى، وصححه الحاكم من طريـق

ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: »إن أدنى أهل الجحنة منزلة لَمَنْ ينظر في ملكه ألفي سنة، وإن أفضلهـهـم منزلــة

2.

ناضرة \$ش قال: بالبياض والصفاء؛
| الله<< . لفظ الطبري من طريق مصعب بن المقدام عن إسر ائيل عن ثوير) (1)



صحيح إلى يز يد النحوي عن عكرمة في هنه الآية قال: پ"نظر ! الى ربها نظر|<< وأخرج عن البـحاري عن آدم عن مبارك عـن الخسـن قـال:》 تنظل إلى الخـالق

وحق هلا أن تنظر<<.)
ثم أورد ابن حجر الأقوال الأخرى الليت أوردها ابن جرير، وأتبع ذلـك بـتر جيح
ابن جرير واختياره فقال:
(وقد أخرج عبل بن هميل عن عكرمة من وجهة آخحر إنكار الرؤية، قـال: ويمكن
الجمع بالحمل على غير أهل الجنة. قال: وأخر ج بسـند صحيـح عـن بــاهد: نـاظرة
تنظر الثواب وعن أبي صال نوهة، قال:
وأورد الطبري الاختلافن. فقال: الأولى عندي بالصواب: ما ذكرناه عن الحسن البصري وعكر مة وهو ثبوت الرؤية لموافقته الأحاديث الصحيحة. قال: وقّل بالغ ابن عبد البر في ردّ الني نمّل عن بعاهد وقــال هـو شــنـوذ، وقـد

تسسك به بعض المعتزلة. اهـ.
قلت: ومنهم المُليلي هذا، لأن الإباضية يقولون بقـول المعتز لـة، وقــد سـبق أن
اعتز بهم وبالمهمية بأنهم يقولون بقوله.
ونقول للقارئ: انظر لتلبيس المؤلف الخليلي، فقد نسب لابن عمر خلاف قوله كمـا في الرواية المرفوعة التي ذكرها ابن حجر عن التزمني والطبري وصححهيا الحاكم.
 ذكرها عنه، و فيها إثبات الرؤية عن عكرمة والحـسـن وروايـة بحـاهل عـن ابـن عمـر
(1 10) ك
مرفوعاً، وهي الرواية التي ذكرها ابن حجر، و كلها في تفسير ابن جرير اللني وصفه
|الخليلي بالإمام.

ثم اخحتار الرواية التي يريلها عن عكرمة وبحاهل مـن فتـع البـاري، و لم يذكر كلَّ مـا ذكره ابن حجر أيضاً عن ابن جرير، و كانت الأمانة العلمية تلزمه أن ينتل مـا ذكره ابن حجرك وأن يذكر تفســر ابـن جريـر -اللني ذكـر الروايـات عنـه بـابلمزء و الصفححة- حتى يرجع القارىن لنللك، ولكنه تر كه تلبيساً وتدليســا" وغشـا للقـارئ، لأنه يخشى أنه إذا رجع القارىي لنللك، فسيـجل أن ابـن جريـر أورد الروايـات كلهـا حسب ما تقتضيه الأمانة العلمية، ثم سيجل بعل ذللك اختيـار الصـواب مسن القو لـين لمو افقته للدليل حيث قال: (وأولى القولــين في ذلـك عندنـا بـالصواب، القـو ل الـذي ذكرناه عن الحسن وعكر مة، من أن معنى ذلكى تنظر إلى خالتهها، وبذللك جاء الأثر عن رسول الله- صللى الله عليه وسلم- حدثين علي بن الحسسن ثم ساقه بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول ا الله صصلى الله عليه وسلم- :»إن أدنى أهل ابلمنة منزلـة، لمن ينظر في ملكه ألفي سنة قال : وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في و جه الله كل يوم

-涫 وقف ذكر قبل ذللك بإساده عن بحاهل عن ابن عمر قال: »إن أدنى أهــل ابلـنـة منزلة لمن ينظر في ملكه وسرره و خحدمه مسيرة ألف سنة، يـرى أقصـاه كمـا يـرى أدناه وإن أرفع أهل ابلحنة منزلة لمن ينظر إلى وجه الله غلدوة وعشيةه(٪) هنه رواية بحاهل عن أبن عمر . فماذا يقول الخليلى لقرائه إذا عرفوا أنه ينســب لصححـبي جليـل خـالوف قولـه، فهذا قول ابن عمر صريح ئ أن المؤمنين ينظرون إلى و جهه ربهم عز وبجل. و كذلـك

8
سبق ما نقله ابن جرير عن ابن عباس، في إثبات الرؤية ونفي الإحاطة.

 رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولاسقيمة، كما يقول الإمام ابن جرير رحمه الله، فما الحاجة المناقشتهم والر المد عليهم. والجواب على هذا السؤال، هو ما سنورده تحت العنوان التالي:
( 11 V ) ك J

## لماذا مناقشة الخليلـي فيإِ إنكاره الرؤية وهوو لا يستند إلیِ حليل من الكتاب أو السنة

وأقول إنَّ ما أوردته من مناقشات للخليلي في إنكاره لرؤية المؤمنـين ربهـم يـوم القيامة في جنات النعيم، ليس من أجل أن له أدلة على مذهبه يعتد بها، لأنهـا لأهم كمـا



 وإنا أردت بتلك المناقشة الكشف عن مغالطاته وتمويهاتهاته، التيّ تبع فيها أسـلافه


 الحق والاستقامة، لا يأخذون عقائدهم إلا من نصوص الكتــاب والـا والسـنة الصحيحـة، وأنهم عند الاختلاف مع غيرهم يرجعون إلى الاحتكام إلى الكتاب والسنة




 دعوى المليلي أن طائفته (أهل المق والاستقامة) كمـا يدعيَ (وأنهم لا يـأنذون أدلتهم إلا من نصوص الكتاب والسنة.)
8. ${ }^{\text {E }}$

وبعد هذه المناقشة الي يتبين للقارئ منها أن المليلي لا يستند في دعواه إلى دليـل



(ص:

التحاكعر إلڭ اللّه ورسوله

ذِكْرُ أدلة المثبتين لرؤية المؤمنين ربهم، وهم في جنات النعيم

(ب) الأدلة من اللسّنة الصحيحة.
سبق للمؤلف المنليلي أن دعا إلى التحاكم إلى كتاب الله عـز وجـلـ، وإلى سـنة
رسوله- صلى الله عليه وسام - عند الاختلاف.



والسنة الصحيحة بعقله وهواه.

به النبيون، كما في (ص: (ی) من كتابه هنا.










 ورسوله، وعدم الحرج والضيق بذلك الخكم، شرط في صحة الإيمان كما هو صريح

25
هنه الآية.
ونبدأ بالتحاكم إلى ا الله عز وجل في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامــة في
جنات النعيم:
فنسوق لك أيها القارئ اللكريم، بعض الآيات الواردة في ذلك، وسنذكر الآيـة وأقوال المفسرين هلا، ونقلهم للأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرهمـا الـواردة

 واحدة لا يرضون بكام الله ورسوله في هذه المسألة وغيرها من مسائل العقيدة.
 الإباضية، وهو قول المعتزلة، والمههية، والز يدية، والإمامية من الشيعة). قلت: أما في اللدنيا فمذهب أهل السنة أنـه لم ولـن يـره أحــد، لا لاستححالتها،
 في شرح الآية التالية التي طلب فيها موسى عليه السلام من ربه الرؤية. وأما في الآخرة فإليك بعض الآيات الدالة على إثباتها، نسوقها جملــة ثـم نتبعهـا

بالتفصيل آية آية، مع ذكر أقوال المفسرين ها:







(1 Y 1) E E E 5

 وهناك آيات أخرى ذكرها العلماء ين هــذا البـاب، وأورد الكثـير منها ابـن

القيم فين حادي الأرواح
وإليك تفصيل الآيات وأقوال المفسرين فيها:
أولاً: يقول تعالى:










هذه الدنيا.

 كما لم يستطع الجبل الثبات لذلك.

 ابني من أهلي وإن وعدك الحت وأنت أحكم الــاكين . قال يا نوح إنه ليس من

2
أهلك إنه عمل غير صالم فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن نكون من

 أو لَسْتُ بكرئيّ، أو لا تسألين ما ليس لكَ به علم المَ.

هذه الآية على إمكان الرؤية.
ويقول ابن كثير في تفسير الآية: (يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لـا جـا جـاء

㞔



 ناضرة. إلى ربها ناظرةوع.
 لنفي التأبيد ين الدنيا، جمعاً بين هذه الآية، وبين الديليل التـاطع على صـلى صحـة الرؤيـة في الدار الآخرة) (T) اهـ



الأنصا ر \&
فيه أقوال للأئمة من السلف:
$V \cdot \rho(1)$
(Y) تفسير ابن كثير
( Y Y) TV
أحدهـا: لا تدر كـه جي الدنيـا، وإن كـانت تـراه في الآخـرة، كـمـا تواترت بــه الأخبار عن رسول اللهـ صلى الله عليه وسلم- من عـدة طـرق ثابتـة في الصحـاحـاح والمسانيد والسنن، كما قال مسروق عن عائشــة أنهـا قــالت: „(مـن زعــم أن عحمــاً أبصر ربه فقد كذب، فإن الله يقول: قال: ورواه ابن أبي حاتم من حليث أبي بكر بـن عيـاش عـن عــاصم ابـن أبـي
 الصححيح وغيره عن عائشة من غير و جهه.
قال: وقد خحالفها ابن عباس: فعنهُ إطلاق الرؤ ية، وعنه أنه رآه بفؤ اده مرتين.
قال: والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله.)
قلت: وقد سبق نقل ذلك من الصحيحين، وأوردنا ما ذكره ابن منده في روايـة ابن عباس ورواية عائشة، وذكرنا بهع العلماء بين نفـي عائشـة، وروايـة ابـن عبـاس المطلقة والروايات اليت ذكرها ابن جرير عن ابن عباس وغـيره، في الـرد علـى تلبيـس

المؤلف (1)
ويواصل ابن كثير فيقول: (وقال ابن أبي حاتم وساق بإسناده إلى يكيى بن معين


بدرك الأبصا روه قال: هذا في اللدنيا.
وقال آخرون:
رؤية المؤمنين له في الآخرة.
وقال آخرو ن من المعتز لة- بمقتضى ما فهـمـوه مـن هــنـه الآيـة- إنـه لا يـرى في
الدنيا ولا في الآخرة.

فخالفوا أهـل السنة والمحماعة في ذلك، مع ما ارتكبـوه مـن المهـل بمـا دل عليـه كتاب اللّ وسنة رسوله.

5 Eك
أما الكتاب:




وأما السنة:
فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيل، وأبي هريـرة، وأنس، وجريـر، وصهيـبـ،


. منّهُ و كرمه آمين). اهـ.
كما بين أنه لا منافاة بين إثبات الرؤية ونتي الإدرالك، فــإن الإدراك أخـص مـن
الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخصص إنفاء الأعم.
قلت: وقد دل على هذا قوله تعالى في سورة الشـعر اء يف قصـة موسى وقومـهـ،


 تصل الإحاطة.

 عليك أنت كما أثنيت على نفسك"(1) ولا يلزم من هذا عدم الثناء فكذلك هذا هـ الم




بلى. قال: فكلهـا ترى؟
ونقل عن ابن جرير، وعن عطية العوفي في قوله تعـالى:

 تقدم ذلك عن ابن جرير .








 من السلف والملف.




 ويدخلنا الجننة، ويزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف لــمـ المجـاب، فينظـرون إليـه

E
فوا الله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم＂）＂

 بهية مشرقة مسرورة، اللّه في صحيحه：》إنكمم سترون ربكم عياناً،
 الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها لحديث أبى سعيد وأبي هر يرة－وهما في الصن الصحيحين－：

 كذلك《．
وفي الصحيحين عن جرير قال：》انظر رسـول ألها－صلـى ا الله عليـه وسـلم－

 ثم سرد الروايات وهي في الصحيحين والسنن عن： أبي موسى، وصهيب، وجابر، وابن عمـر، إلى أن قـال：ولـولا خشــلا ونـية الإطالــة
 ذكرنا ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسير وبا للّا التوفيق．





هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام (1).) أهـ

 ذلك، رد على من نُقل عنه التأو يل بانتظار الثواب. قلت: ومعلوم أن الأئمـة الأربعـة المتبوعـين في العـا لم الإسـلامي يقولـون ذلـك

ويؤهنون به، وسيأتي ذكر ذلك . أما ردّه فقال فيه: (ومن تأول ذلك بأن المراد بـ> إلى


جرير من غير وجه عن بعاهد، و كذا قال أبو صالـ أيضاً. فقد أبعد هذا القائل النجعة، وأبطل فيما ذهب إليه، وأين هو مـن قورْـه تعـلى:
 إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل.


عليه سياق الآية الكريمة، وهي قوله:
 بنقلها المؤلف الحنليلي، و م يذكر المرجع حتى لا يرجع القارئ إليـه ويعـرف اختيـار ابن جرير كما سبقت الإشارة لذلك. فقال ابن كثير:( قال ابن جرير حدثنا محمد بـن إبمـاعيل البخـاري، حدثنـا آدم





ويقول ابن القيمم يف حادي الأرواح(1) بعد أن أورد ست آيات مــن كتـاب الله
على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في جنات النعيم قال:
 قال: و إذا أنت أَجَرْتَ هذه الآيــة مـن تحريفهـا عـن مواضعهـا والكـنـب علـى المتكلم بها سبحانه فيما أراد هنها، و جدتها منادية نداء صريهاً، أن الله سبحانه يُـرى
 فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحمـاب أسهل على أربابه مـن تأو يلهـا، وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك؛ ولا يشاء مبطل على و جهه الأرض أن يتأول النصوص ويمرفها عن مو اضعها إلا وجلا إلى ذلك من السبيل ما و جله متـأول هذه النصوص، وهذا اللذي أفسل اللدين واللدنيا، ثـــم قـال: وإضافـة النظـر إلى الو جـهـ اللني هو حله من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الو جه الـمُعدّى بإلى خلافف حقيقته، وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى، أراد بذلك نظـر القـين الـيت في الوجـه، !إلى نفس الرب جل جالله.
فإن النظر له علدة استعمالات، بكسب صلاته وتعليه بنفسه، فإن عــدي بنفسـه




[الأنعام:99]، فكيف إذا أضيف إلى اللو جه اللني هو محل البصر؟.
قال يز يل بن هارون: أنبأنا مباركك، عن الحسن: نظـرت إلى ربهـا تبـارك وتعـالى
فنضرت بنوره.


ثم قال: فــاسع أيها السـين تغسـير النبي- صلـى الله عليـه وسـلم- وأصحابـه







تنظر إلى ربها نظراً.
ثم حكى عن ابن عبـاس مثلـه، قـال: وهــنا قـول كـل مغسـر مـن أهـل السـنة , الحديث.)
فهذه بعض الآيات الدالة على رؤية المؤمنين ربهم وهم فـي جنات النعيــم وتلـك أقوال المفسرين لها من أهل السنة والجماعية.
 النصوص من السنة، وسنبأ باختيـار نصـوص مسن الصحيحـين: البخـاري ومسـلمه، وإليك تلك النصوص:
ثانيأ- النصوص من السنة:
قال البخاري في صحيحه من كتاب التو التو حيد:
 1- حديث: جرير



 (حديث/

E
Y Y قالل：و حدثنا يو سف بن موسى وساق بإسناده عن قيس بن أبي حازم عــن


 صلى اللّه عليه وسلم－ليلة البدر فقال：》إنكمم ستزون ربكم يوم القيامة كمما ترون
 Y
ع－وقال：حدثنا عبد العزيـز بـن عبـلد الله وسـاقه بإسـناده إلى أبـي هريـرة، إن
 عليه وسلم－－：＞هل تضارون في القمر ليلة البــلد؟ قــالوا：لا يـا رسـول الله، قـال： فهل تضارون في الشـمس ليس دونها سـحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، قال ：فـإنكمم
世－حليث أبى سعيد الخلدري
0－قال：حدثنا يكيى بن بكير وساقه بإسناد، عن أبي سعيد الخلدري قـال：قلنـا
 والقمر إذا كانت صتحواً؟ قلنا لا، قال：فإنكمم لا تضارون في رؤيــة ربكــم بيومئـذ إلا كما تضلارون في رؤية أحدهـما．．． وفيه ذكر الشففاعة، وإنه ثيخر ج من النار من كان في قلبـه مثقـال ذرة مـن إيكـان

وسوف نورده بتمامه عند الرد على المؤلف في دعواه تخليد العصاة في النار． \＆－حديث أبي موسى الأشعري
 قيس عن أبيه، عن النبي－صلى الله عليه وسلم－قال：„ ججنتان من فضة آنيتهما وما

فيهـما، و جنتان من ذهب آنيتها وما فيهـمـا، ومـا بـين القـوم وبـين أن ينظـروا إلى
ربهم إلا رداء الكبرياء على و جهه في جنة عدنه (حـيث/ .
قلت: وهذا الحمديث هو الني استدل بـه الخلنيلـي علـى نفـي الرؤيـة، ثــم تـرك كـ الحلديث التالي بعله، وهو حليث عدي، فهل الخُليلي يـرى نفسـه أفقـه مـن الإمـام البحاري، اللذي قيل إن فته صحيحه في أبوابه.
0- حديث عدي بن حاتم
V V قال: حدثنا يو سف بن موسى وساق بإسناده عن عدي بن حاتم قال: قــال رسول اللهّ صلى ا لله عليه وسلم- 》ما منكم من أحد إلا سيكلـمه ربه ليس بينـه ( $V$ (ح

وبينه ترجمان ولا حجاب يحججبه)(1)
وتد أورد الإمام البحاري رممه اللهّ تحت هذا الباب إحلى عشرة رواية، اخحرنا هنهـا هنه الروايات السبع وهي صريمة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامــة عيانـاً، ومن أصدق من رسول اللهّ بعل الله عز وجل حل الها؟؟، وقل أخر جها الإمام مسلم في صحيحه كما ترى تخر يكها في الحاشية. وقال ابن حجر رهمه اللهَ ين نهاية شرح هذه الأحاديث التي أوردها البخــاري،
 تعالى في الآلخرة فزادت على العشرين، وتتبعها ابن القيــم في حـادي الأرواح فبلغـت الثلاثين وأكثرها جياد، وأسند اللـارقطّني عن يكيى بن معين قال: عنلـي سـبعة عشـر حديثاً في الرؤية صحاح (٪) أهـ



 إبراهيم العللي، وأحمد فخري الرفاعي.

كما أخرج مسلم بعل حديث أبي مو سى الأشعري السابق في باب إثبات رؤ يـة
المؤمنين ربهم في الآخرة حديث صهيب، عن البني- صلـى الله عليـه و سـلم- قـال:

فيقولون: ألم تبيّض و جوهنا؟ ألم تدخلنــا الجنـة وتنجنـا مـن النـار؟ قــال: فيكشـف
الحجاب فما أعطو اشيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل<.


قلت: ومن المناسب أن نسوق نص ما أشار إليه أبن حجر من أن ابن القيم تتبع طرق الأحاديث في رؤ يــة اللهّ تعـالى في الآنحرة في كتابـه (حـادي الأرواح) فبلغـت الثلالين وأكثر ها جياد، فقد قال ابن القيم في (ص: بV بی) بعـد أن ذكـر الأدلـة هـن

القر آن الكريم: ((فصل):
وأما الأحاديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه اللدالــة علىى الرؤ يـة فمتو اترة، رواها عنه، أبو بكر الصديق، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخلدري، و جرير بـن
 أبي طـالبب، وأبـو موسى الأشـعري، وعـدي بـن حـاتم الطـائي، وأنـس بـن مـالك الأنصاري، وبريدة ابن الخصيب الأسلمي، وأبو رزين العقيلي، وجــابر بـن عبــ الله


 ابن كعب، و كعب ابن عجرة، وفضالة بن عبيل، ورجل من أصحـاب النبي- صلـى

(1) قلت: وجهالة الصحابي لا تضر، كما هو معلوم في مصطلح الحديث، إذ الصحابة كلهم عدول،
 $=$

ثم قال: فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيل والسنن، وتلقّهـا بـالقبول والتسليم، وانشراح الصدر، لا بالتحريف والتبديل وضيق العطـن، ولا تكـنـب بهـا، فمسن كـذّب بهـا لم يكـن إلى و جـه ربـه مـن النـاظرين، و كـان يـو القيامـــة مــن

العجو بين.)
ثـم قال: فصل - فأما حلـيث أبي بكر الصـيق وذكر إسناده ثم استمر في سياق أحاديث من ذكر أنماءهم من الصحابـة، إلى آخرهـم الرجـل الـنـي لم يسـم. (ص: ج • \& ). وقة أشار الختقق إلى أماكن وروودها.
ثم قال: و هناك بعض ما قاله أصحاب رسـول اللهـ صلـى الله عليـه وسـم والتابعون، وأئمة الإسالم، فنكر عدداً من الصحابة قالوا بإثبات الرؤية.) وفي (ص: ץ|؟) قال: (قال الطبري: فيحصل في الباب مـــن روى عـن رسـول
 منهـم علي، وأبو هريرة....
 يقول: عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية كلها صحاح الحـ وقال البيـتي: روينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق، و حذيفة بن اليمـان، وعبد الله بن مسعود، وعبل الله بن عباس، وأبي موسـى، وغــيرهم، و لم يـرووواعـن

ين الحلال والحرام والشر ائع والأحكام نقل انخالفهم في ذلك إلينا.

و كما أنهم لـا اختلفو| في رؤية الله بالأبصار في الدنيا، نقل اختلافهـمه في ذلـك إلينا، فلما نقلت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الآلخرة عنهم، و لم ينقل عنه في ذلك اختالفف، كما نتل عنهـم فيها اختالوف في الدنيـا، علمنـا أنهـم كــانو اعلـى القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين وبحتمعين.) اهـ والتعديل، وا الهّ عز وجل قد عدّل أصحاب نبيه؛ فلا حاجة هم إلى تعديل أحد من خلقه.
2.

ثم قال: (فصـل- وأمـا التـابعون وعصابـة الإيمان مـن أئمـة الخديـث، والفتـه،
والتفسير، فأقواهم أكثر من أن يكيط بها إلا الله عز و وجل. قال سعيد بن المسبي: الز يادة: النظر إلى وجه الله. ورواه ماللك عن يكيى عنه.

وقال الحسن: الز يادة: النظر إلى وجه الله.) وبعد أن ذكر عدداً كبيراً من التابعين يثبتون رؤيـة المؤمنـين ربهـم يـوم القيامـة،


وأتباعهم على طريقتهم ومنها:جهم) ثم قال:
 حدثنا عبد الله بن وهب قال: قــال مـالك بـن أنـس: النـاس ينظرون إلى الله عـز

وجل يوم القيامة بأعينهم.
وقال الملارث بن مسكين: حدثنا أشهب قال: سئل مالك عن قوله عز وجـل:




ثم ذكر قول ابن الماجشون، والأوزاعي، والليث، وسفيان بن عينية، وعبــد الله
 وأسود بن سا لم شيخ الإمام أمحد.
Y- بال الإمام محمد بن إدريس الشافعي، سبق نقل قوله يف تفسير قولــه تعـالى:


هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا.
 ץ- قول إمام السنة أحمد بن حنبل: قال إسحاق بن منصور قلت لأجمد: أليـس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قإل أحد: صحيح،

قال ابن منصور وقال إسحاق بن راهويه: صححيح ولا يدعه إلا مبتــــع أو ضعيـف
الرأي.
ثم قال: ( قول جميع أهل الإيمان، قال إمام الأئمة عممل بن إسحاق بن خزيمة في


ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين.
 الواحد صاحب اللغة يقول: سِععت أبا العبـاس أهمـد بـن يميـى ثعلبـاً يقـول في قولـه

تعالى: : أجمع أهل اللغة، على أن اللقاء ها هنا لا يكــون إلا معاينـة ونظـرا بالأبصــار،

وحسبك بهذا الإسناد صحةة.
قال: واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقدم. وبالتواتر عن البني صلى الله عليه وسلم، وكل كل أحاديث اللقاء صحيحة ثما ثم ساق

أحاديث أخر جها البخاري ومسلم (1) اهـ
 والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وسائر الطوائــف المنسـو بو إن إلى السنة والبماعة، وبقول الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة، بغير إحاطة ولا كالا كيفيـة
 أراده الله وعلمه وكل ما جاء في ذلك من المديث الصحيح عن رسول اللها وله صلى



ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه) (ب) . أهـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { ६r.-६|r: حا (1) }
\end{aligned}
$$

 الكفر والشرك والجهل، إلى نور الإسلام، يبشر أمنه بأنهم سيرون ربهـم يــوم القيامـة بأبصارهم عياناً، ويقول هم: 》إنكمم سترون ربكم كـمـا تـرون القمـر ليلـة البـدر،


 الصادق المصدوق لمن سألوه مباشرة: „هل تضارون في رؤيـة الشـمسس والقـمـر إذا كانت صـحواً ؟ قلنا لا، قال: فـنإنكم لا تضـارون في رؤيـة ربكـمـ يومئــذ إلا كممـا تضنارون في رؤية أحدهما< .


 صحيح البخاري، فهزا قول الصادق المصدوق الذي لا لا ينطق عن الموى، وأفصح من



 كما قررت في كتابك هذا أكثر من مرة التحاكم إلى اللهّ ورسوله عند الاني

 النصوص عليه، مع أنه يعيب على أصحاب المدر سة العقلية ذلك، وأدعـو القـــارئ أن لا يضيق صدره بهذا التعبير حتى يقر أ في هذه الصفحة كا كلام الخليلي.
 هريرة التي سبق نصها قال في (ص: ج 0) سطر 7 من أسـنل: (وجـاء بألفـاظ ختلفـة
( 1 MV) I Z
عند الشيخين و غيرهما و مثله في ذللك حـيث أبي سعيل عند الشيخخين كذلك. قـال: وأنـت أيهـا القــارئ اللكريـم تـــر كك ببصـيرتك، أن الأخحـن بظواهـر هــنه

النصوص يغضي إلى ما يرده العقل ويكنبه البرهان كما هو واضحح) اهـ. ونقول: نعوذ با لله من الحــنلان واتبـاع الهـوى الـنـي يـؤدي بصاحبـه إلى هـنا التصريح الوقح، الذّي يرد به كالام رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم، بل يصرّح بأن الألخذ بظاهر كالام رسول اللهّ الثابـت في الصحيحين وغيرهما يكن به البرهان. ونناقش المؤلف الخنليلي يف هذه القضية بعينها فيما قر ره هو ونعى على من اتبـع هذا المسلك في رد النصوص، بتقديم عقله عليها، أو أن الأخحذ بظاهر ها يـر ده الققـل ويكذبه البرهان، أو أن الأخذ بظاهرها كفر، وهو كقول من يقول الأخذذ بها يكنـبه

البرهان.
يقول المؤلف الخليلي الذي ينعت طائفته الإباضية بأنهـم أهل الــــق والاسـتقامة، قال في (ص: V) و (ص: A) السطر الأخير من أوها: (تمتاز عقيـــهة الإباضيـة بثلالــــ

أمور:
1- سالامة المنز ع: فإنهم بهعوا النقل وصريح العقل، فلم يضر بوا بالنصوص الصححيحة عرض الحائط بمجرد تعارضهـا مع مقتضى العتل كما هو شأن أصحاب الملر سة العقلية الذيـن جعلـو ا العقـل أسمى


والتعليل والحكم. الـ ما قال)، هذا كالام الخُليلي. فبا الله عليك يا خليل ابلـهميـة والمعتزلـة كـمـا قلـت ذلـك، أن تبـين للقــرىئ الفرق بين قولك الذي سبت نصه وهو قولك: إن الأخذل بظاهر مها رواه البخـاري ومسلم عن رسول اللهـ- صلى اللهّ عليه وسلمم- يرده العقل ويكذبه البرهان. وبين ما تعيبه وتنتقده على أهـل الملدرسـة العقليـة الذيـن جعلـو العقـل أسمى وأقدس وأصح وأثبت محا جاء به النبيون عن الله عز و جل؟ ألم بتعل عقلـك أسمى وأقلس وأصح وأثبت مُا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليـس رسـول اللهـ

 جاء به وثبت عنه في الصحيحين وغير هما ير ده عقلك ويكذ ولـيه بره هانك؟. أَأَا تستغفر اللهُ وتتوب إليه من هذه البِرأة على رسول المدى - صلى اللهُ عليـه

ونزيدك أيها القارئ الكريم من تناقضات الخليلي:
فقد جاء في (ص: ه) السطر ع من أسفل عيبه وتشنيعه على الصارياويا







 ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكار المفري|هـ
 بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر《.





القّلوب التي في الصدور الهُ إنه لا فرق بين قولك وقوله إلا في اللفظ فقط، فتكذيـب النصـوص الثابتـة هـو

الكفر بهـا، لأنـلك تصـرّح بلفـظ التكذيـب بعـد الـرد فتقـول: الأخـن بظـاهر هـنه
النصوص يرده العقل ويكذبه البرهان؟
وهذا نسأل المؤلف الخلنيلي عن النصوص التي يريد التحاكم إليها عند الاختالف مـا هي، فإنه قل التزم بالتحاكم !! إل كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة، ولىكن كمـا رأيت، أوَّل الآيات، ورد الأحاديث، فهل هناك نصوص غــير الكتـاب والسـنة يريــ
التحاكم إليها؟

قــال فن (ص:7) وأعيد نصه للقارئ ليعلم أن ما قلته هو الحق وهذا يوضح أن الخليلي يقول ذللك بلسانه وقلمه، ليحند ع ويلبس على القارئ، لأنــه لا يؤمـن بتلـك اللدعـوة وهـي التححاكم إلى كتـاب الله، وصحيـح السـنة، بعـد ألن رأيــت رده هــنه النصوص، وقد كان يشـكو اختـلاف الأمـة بعــ أن حذّرهـا اللهّ مـن ذلـك وأن لا يفرقوا دينهم ويكونوا شيعاً وأحزاباً كالأمم السـابقة، حيـث قـال:(ومـع ذلـلك فلـم تسلم من هذا اللداء العضــال الـذي أصـاب غيرهـا مـن الأمـمه غــر أن الله سـبحانه الختصها بأن حفظ هلا كتابها المـنزل عليهـا مـن تحريـف العـابثين، وتبديـل المنـاوئين،
 من معر فة الصحيح الثابت من سنة رسوله عليه الصالاة والسالام، و جعل هفـا مَخلصـا


[النساء: 99]
قال:(ولا يكون الاحتكام إلى الله إلا بالر جو ع إلى كتابه، فتستلهم هنـه الحقيقـة ويستبان به الحق، و كذلك الاحتكام إلى رسـوـل صلـى اللهّ عليـه وسـلم لا يعـي إلا الر جو ع إلى سنته الثابتة الصحيحة)|اهـ. ولكنه كما رأيت، يؤول الآيـات، ويـرد السـنة الصحيحـة، فيقـول: إن الأخــذ بظو اهر ها يرده الققل ويكذبه البرهان. ولـو أنـه قـال

الاختلاف إلى عقله هو وبرهانه، لأنه أصح وأثبت وأقدس مما جاء به البي صلى اللّ عليه وسلم عنده، لكان كلامهه مطابقاً لفعله، وما دعا وعا إليه.
 وقل اتضح لكك أيها القارئ الكريم أن الـلمليلي يـرد النصـوص بعقلـه، وأنـه لا دليـل عنده وعند أسلافه على نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فلا آية مـن كتـاب الله محكمة، ولا رواية عن رسول اللهّ صحيحة أو سقيمة كما قال الإمـام ابـن جريـر فـي تفسيره: قال:
(ولأهل هذه المقالة مسائل فيهـا تلبيـس كرهنـا ذكرهـا وإطالـة الكتـاب بهـا وبالجواب عنها، إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمن تمويهـاتهم بـل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان، ولكن ذكرنا القــدر الـــي ذكرنـا ليعلـم
 مُما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده، وإنهم لا ير جعون في قولمم إلى آية من
 سقيمة، فهم في الظلمات يخبطون، وفي العمياء يـترددون، نعـوذ بــا لله مـن الحـيرة

والضلالة) (1) (هـ
وبعد كشف تلبيسات الخليلي الإباضي وتمويهه على قر ائه في بــاب الرؤيـة، مـن كتابه هذا الذذي أسماه 》 الحق الدامـعغ< ومـا جـاء في رسـالته رقـم (ع ) الـيت ألمماهـا》 غخرس الصو ابب في قلوب الأحباب" وهي ملخص لبحث الرؤية مـن كتابـه هـذا،


 وباطل أتي عليهــما في هذا البحث المختصر المباركُ نورُ الهلى والحقُّ فأصبحتا بكمد




 الجهل السابغ الني جاء في هذا الكتاب اللذي أسماه بالمق الدامغ.



 ذلك، للرد على هؤلاء المبتدعة الذين ينفون نصوص الكتاب ورو والسنة بعقولمم. فممن أفردها بمؤلف خاص:
 -ووالإمام أبو نعيم الأصبهاني.
-والإمام الآجري- له كتاب: 》 التصديق بالنظر «(ا)
أما المصنفون الذين ذكروا أحاديث الرؤية في مصنفاتهم فمنهم:
-الِامام ابن بطة.
-汭


-وأقوال الصحابة والتابعين ...... الع.

(Y) (Y) (Y (Y) تُقيق عحمد حامد الفقي، وهو البزء السابع من كتاب الشر يعة. الناشر : أنصار السنة.

 -برحبّل بن إسحاق. . -رالطبراني.




$$
\begin{aligned}
& \text { عن الني- صلى الها عليه وسلم- كيف نرى ربنا في الآنخرة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { •وأصحاب الصاح الصاحنهم: }
\end{aligned}
$$




الرؤية(").
-رون أصاباب السنن:

 ( ${ }^{(r)}$ مطبو ع، الطبعة الثانية
 (0) هطبوع، تَقيق الألباني (7) فتح الباري (7) . $17 V$ / / /V)


الرؤية.
-والإمـام ابـن ماجهـ في المقدمـة - بـاب فيمـا أنكـرت الجهميـة، وبــأ
بأحاديث الرؤية.




 صحيح البخاري وغيره: 》خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهـم...". الحديت)

 والله بذاته وصفاته واحد أحد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن لـه اله كفواً أحد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمـاً كثيراً.
-

 يسأل عن إكمال الرد على دعوى (خلق القر آن) و(تغليلد العصاة في النــار) و و م يتيسـر ذلكـ في




 رسوله
كما سيجد الرد على القائلين بيلق القرآلن من علما علماء بارزين من علماء الإباخية، من
 العماني، صاحب الدعائم، في قصيدته وعنوانها:》 الرد على من يقول بخلق القر آن «"

جهـلاُ ويثبـت خلقــه بلســن



يــا مـن يقـول بفطـرة القــر آن لا تنحـل القــر آن منــك تكلفــاً هل في الكتــاب دلالــة مـن خلقـهـ إلى آخر القصيدة، وهـي تقـع في همسـة وسبعين بيتاً، وقـد رأيـت مـن المناسـبـ تصوير القصيدة بكاملها من الكتاب المذكور، طبع وزارة التزاث القومي والثقافة بسلة بسلطنة






للإباضية، وهي موجودة في ملاحق الكتاب، ملحق رقم (|)".




مكانه المناسب من هذا الككتاب، مع صور لبعض الأوراق التي فيها التصريح بالرد القوي علمى


الملحق رقم（ا＂）｜＂．
وكل هنه الكتب من نشر وزارة التر اث القومي والثقافة بسلطنة عمان، والتي لا لا





》الكشف والبيان《، و وايوان الإمام ابن النضر《،

 مغالطاته التي يسلكها، وبيان أسلوبه في تلك المغالطة، كنسبته الأقــو ال إل غـير أهلهـها،

 وفيما يلي البدء بالرد على ما جاء في المقدمة：
（（ ）3ي أثناء كتابة هذا الرد على كتاب الخليلي، المسمى（（المق الدامغ））و صلتني رسالة في سلسلة رسـائل في تصحيح الفكر العقدي（1）بعنوان：العقيدة الإسلامية في ضوء العقل والنقل،（（مختصر الحــق الدامـغ




اللمبحث الأول
ماورد في المقدمة من صـ (9-8- 9 (1)
اــال الحُليلي: (المقدمة في التعريف:
Y- و بالقر آن.
rوإليك أيها القّارئ اللكريم الباحث عن الحقى، ما أورده الخليلي تحت هنـه العناوين الثلاثة، ثم مناقشته فيما أورده، وبيان ما تعمد فيه المفالطة لمن لايدرك ذلك.
أولا": تعريف الخلق: عرّف الخلق لغة واصطلاحاً، ثم بين أنه ما اختص الله به.


وأتباعهـم.
وأما أهل البلدع فقد أشركوا في هذا النوع من التوحيــد الـلـي هـو توحيــد
الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، كالمخلق والرزق والإحياء والإماته. .. الح. حيث قال المعتز لة في أحد أصوهم الحخمسة المسـمى »العدل<: إن العبل يخلق

أفعالد
والحليلي يقول بقو فم في بميــع مـا يذهبـون إليـه في عقـائدهمه، ومـن ذلـلك القول بخلت العباد أفعالفم، وبو جوب تنفيذ الوعيــد وهـو خلـود العصــاة في النــار، كما أورده في كتابه هذا، وإذا كان الخليلي يو افت أهل السنة وابلمماعة أن صفــة》الحلقق《 مما اختص الله بها ولم يشار كه في ذلك أحلد، فهذا تنــاقض منـه، ولكنهـا الفطرة التي فطر الله عليها الحلّق جاءت على قلمه في هذا الموضع.
 مكتبة وهبة.

## 8.

فالسؤال هو: بأيّ شيءٍ خلق اللّه هذه المخلوقات كلهـا السـموات وات والأرض والبحار والأشجار والميوانات والبشر وسائر المخلوقات؟

وهو قوله للشيء إذا أراده 》كُنْه فيكون.

 النْي أنشأها أول مرة وهو بكل خلّ عليم...






فا لاّلّ كه الخلّلق والأمر .



ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أمهد يُ المسند ولفظه:

 إني جواد ماجد واجد أفعل مـا أنــاء، عطـئي كـلام، وعذابي كـي كـلام، إذا أردت
(101) Ef

شيئاً فإنما أقول له (كن) فيكونه" (1)


كلها بكلامه - إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له (كن) فيكا فيكون.





 للشيء إذا أراده (كن) فيكون.

 تكليماًا..؟ وأنه خلق جميع المخلوقات بكلامل كم كما في هذه الآية الصريمة.


(1) (1 ) مسند الإمام أمهد (Y/0)




 صفته فدل بذلك أن كلامه غير خخلوقه، .
 مؤله هين كان غخطرطاً، فلعله لم يطلع على كالام المؤلف عن كلام اللّه. انظر الملحق رقم (Y).






الذي سبق ذكره في تغسير الآية، نتتقل إلى المسألة الثانية وهي:
( $10 \%$ \% 2 غ
تُريف القرآرن
ثانيا": - تعريف القر آن
يقول - الخليلي -
(هو الكالام المنزل بحروفه و كلماته على البني محمد صلى الله عليــه وسـلم،
المعجز بتز اكيبه ودعانيه، المنقول عنه بالتو اتر القطعي).
ثم ذكر ما يخرج بهذا التعريف.
مناقشُة التعريف:
إن ما يخفيه الحُليلي في طيّات تعريفه للقـر آن سـيصرّح بـه يُ الصفحــات التاليـة،
 للقر آن في الكتب اليت تعنى بهذا الموضو ع، ويقع بعض أصحابها في تلبيسات مـن يقـول
(بخلق القر آن) وهو لا يشعر، وذلك فيما يأتي:
ا- لم يقل في التعريف: إن الله تكلـم بالقر آن و الْ

ولماذا؟.
الجوابب: لأنه ينغي عن الله عز وجل صفة الكامام.
فعند الخليلي و في اعتقاده، كما هو اعتقاد الجمهمية والمعتزلة و كل مـن يقـول
 بـالقر آن، ولا بغـيره، وإنمـا يخلـق الكـلام، القـر آن وغـيره منفصهـلا عنـه، كســـائر المتحلوقات، ثم ينزله.
وهذا معنى قول الخليلي في التعر يف للقر آن: هو الكالام المنزل ... إل. وإذا رجعت إلى نصوص الكتاب والسنة، بتد أنها تكذّب الجـهميـة والمعتزلـة وهن يقول بقو لفم مُن ينغي عـن الله عـز وجـل صفـة الكـالام، ويدعـي بــأن القـر آن تخلوق كغيره من المنخلوقات. وفيما يلي بعغ النصوص التي تدحض هذه اللعــوى وتبــن بطلانهـا وتلبيـس

من يعتقدها ويلعو إليها.

كما أو حى إلى الأنبيـاء قبلـه:
 وكم الله موسى تكا


 ولكن ننظر كيف يسلك أصحاب هذه الأفكار المنحرفة تلك المساللك المُختلفة لتحريف كلام الله حين يمجدونه صريماً في الرد على مذاهِبهـم الباطلة. فقد قال أحد المعتزلة، لأبي عمرو بن العلاء شيخ العربية وأحم القر اء السبعة: (أريــد أن تقر أ (و كلّمَ اللّه موسى) بنصب لفـظ الجمالـلـة اللهّ ليكـون موسى هـو المتكلـم لا الله،
 . (1)" وهكذا كانت أفكار الذيـن يريـدون الطعـن في كتـاب الله العزيـز، فقــد ظـن هـنا
 عن الله لِّهِّل، بحجة أن هذه قراءة لأحد القراء السبعة المشهورين. ولكن نحاب ظنه حينما أورد لـه الآيـة الأخـرى الـيت لا تحتمـل التـأويل في أن

 والخر كة لا تظهر على آخره وإنما تكون مقدّرة.
(1) انظر شرح الطحاوية (IVV/ ) وتر بمة عمرو بن العـلاء وهـو مـن الثقـات، ســر أعـلام النبـلاء
(100)

فأراد أن يُلبّس بهذه القراءة على الآخرين بحيث يكون اسم الملالة منصوبـً، ولفـظ (موسى) مرفوعاً بضمة هقدرة على آخره، أي أنّه هـو الفـاعلُ، أي المتكلتـّمُ، ولفــط ابلحلالة هو المفعول، أي: المكلَّمّ، فأراد بذللك تحريف القر آن من أجل مذهبه البـاطل، هكا يفعل أصحاب الأهواء. ولككن نقر أ أقوال الهلف في الرد على تحريفهم فقل جـاء في تفســير ابـن كتـير

لهذه الآية ما يأتي:
قوله: بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكليم؛ ثم ساق عن الحافظط أبي بكر بن مردويه بإســناده إلى عبدابلمبار بن عبدا لله قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعــت رجـالً يقر أ (و كلم الله موسى تكليماً) يعين: بنصب لفظ ابلماللة (الله) فتال أبو بكـر : (امـا قرأ هذا إلا كافر، قر أت على الأعمش، وقر أ الأعمش علـى يحيـى بـن وثـاب، وقـرأ يكيى بن وثاب على أبي عبدالرمن السلمي وقرأ أبو عبدالر ممن الســلمي علـى علـي بن أبي طالب، وقر أ عليٍ بـن أبـي طـالب علـى رسـول الله صلـى الله عليـه وســم

قال ابن كثير: وإنا اشتل غضهب أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى على مـن قرأ ذلك لأنه حرّف لفظ القر آن ومعناه، و كان هذا من المعتزلة الذيـن ينكـرون ن أن
 المعتزلة أنه قر أ علـى بعـض المشـايخ (و كلّـمَّ اللهّ موسـى تكليمـاً) فقـال لـه: يـا ابـن

 وهذا يبين للك أيها المسلم أن أهل الباطل لا يتورعون عن تحر يـف كتـاب الله (Y) تفسير ابن كثير (Y) (Y (Y)

من أجل الوصول إلى أغراضهمـ.
وسنجا في هنا البحث أن ورثة أولئك يسلكون مسلك ألك أسلافهمّ، وقــد سـبق

 وأوضحنا ذلك التدليس النـي تعمده ونسبه فما.



 التعريفين، وبذلك يتضح له الفرق بينهما، وهو ما سنور ده في الصفحات التالية.

تحريف أهل السنة والجماعة للقرآر الكرير

يقول الإمام الطحاوي رهمه اللهّ تعالى في تعر يف القرآن:





قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر"(1)
فهذا تعر يف السلف أهل السنة والجماعة للقر آن الكر الكريم.
فقارن بينه وبين تعريف المليلي، ليظهر لك الخلّل في تعريفه.


 صفة الككلام. يقل: هو كلام اللهُ منه بدأ بلا كيفية قولاً، لأنه ينفي عن اللّ عز ور وجل ثم يصر ح بعد ذلك بـأن القـر آن خنلوق كسـائر المخلوقـات مقار نـاً لـه بغلــق





بقولنا من المتزلة وغيرهم... إلخ).

## 28 E El

ومعلوم أن غير المتزلة والإباضية من يقول بخلق القر آن، المهمية وهم الأصـل في إحدات هذه الضلالة، والإمامية من الرافضة ومن يسلك مسلكهم في بالباب الأسماء والصفات (1).
فهو يقرر هنا أن الإباضية، هم الأصل في إحـداث هـذه البدعـة، وأن المعتزلـة
قالوا بقولهم... إخ.
ثالثاً: قوله: (والتفرقة بين القر آذ. وسـائر الكتـب المنزلــة، وبـين الكالام النفسي).
(1) والمقيقة أن أول من قال (بخلق القرآن) الجعد بن درهم، يقول الحافظ ابن كثير في ترجمته: ( هو أول من قال بخلق القر آن، وهو الذي ينسب إليه مروان المعدي وهو مروان الخمـار، آنحر خلفـاء بين أمية. كان شيخه الجهد بن درهم أصله من خراسان، ويقال أنه من موالي بني مروان، قال ابــن عساكر وغيره: وتد أحلد ابلجـد بدعت، عن بيان بن سمعان وأخذها ببان عن طالوت ابن أخت لبيد

 الجهم. وأخذا أحمد بن أبي دؤاد عن بشر .
 الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هنا القول عنه. ثم إن خالد بن عبـدا للّ القسـري قتـل ابلعا يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك أن نحاللًأ خطب الناس فتال في خطبته تلك: أيهـا النـاس

 وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم البخاري، وابن أبي حاتم، والبيهقي، وعبدا لله بن أمهد،




يقول: المليلي في آنحـر (ص9ه9): (وأمـا الفـرق بـين الكـلام النفسي، و بــين
القر آن وسائر الكتب المنزلة، فهو: أن الكام النفسي صفة ذاتيه لله تعالى يثبــت بهـا كماله، ويُنفى بها عنه النقص، ذلك لأن إثبات الكالام نفي لضده وهو الخرس، كما أن إثبات العلم نني للجهل). هكذا يقرر. ثم يقول: (و ذهبت المعتزلة إلى عدم الضرورة إلى إثبات صفة أزلية لله تسمى كلاماً، اكتفاء في نفي الخرس عنه سـبحانه بصغـة القـدرة.... إلخ ص. • ا ثــم قـال: ولعل بعض أصحابنا يرون هذا. )
قلت: والمعتزلة لا يشبتون لله عز و جل صفة القدرة بععنى أنه قادر له قدرة بـل
ينفون معاني الصفات جميعاً ويثبتون لله عز و جل الأسماء بحردة عن المعاني فيقولون: قادر بلا قدرة، عليـم بلا علمّ، سميع بلا سمع أي قـادر بذاتـه، عليـم بذاتـه، لا بقــر رة
(1) وعلم

ثم يواصل المنليلي فيقول: (وأصحابنا النين أثبتو اللكالام النفسـي اتفقـوا مـع الأشعرية في كونه يختلف عن سائر الكالام فهو ليس حروفاً ولا أصواتاً ولا جملاً و لا كلمات تقوم بذاته) هكذا يقول.
(171) I I I

## 

أولاً: يقرر الخنيلي أن الككلام من صفات الكمالن، وأن مـن يتكـم أكمـل مُن لا لا



هنا ما ما يقر ره المليلي في كلامه السابي


 صفات نقصه أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً.
قال تعلى:









وقول الخُليلي أن الكلام النفسي مـن الصفـات الذاتيـة هـو تعر يـف الأثـاعرة

2.

لكالام الله، وأهل السنة يقولون: إن الكالام قدينم النـوع ع حـادث الآحــاد، وهـو مـن الصفات الاختيارية، وأن الله يتكلم متى شاء و كيف شاء بكالام يسمعه مـن يشـاء،

كمـا كلْم مو سى عليه السالام. وإذا كان كذللك، وأن الككلام من صفات الكمــال، وأن اللهّ عـز وجـل متصـف بهذه الصفة على ما يليق بكالله و كماله إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
 وهو ما يسمى (بـالكالام النفسي) الـنـي لا يُسـمع، كمـا عرفـه الخلنيلمي بأنهه ليس حروفاً، ولا أصواتاً، ولا بملا" ولا كلماتٍ فهل هذا يُسمى كالواًّ؟
أقول: إن أهل السنة والمحماعة يثبتون صغـة الڭـام الله عـز وعجـل بـالنصوص القر آنية كما وصـف الله نفسـه بذلـك؛ مسن غـير تحريـف وولا تكييـف. ويبينـون أن الكالام ينسب لقائله. و حقيقة كلام ا لله الخار جية: هي ما يُسمـع منه أو من المُبِّـُ عنـه، فـإذا سمعـه السامع علمه و حفظه.
فكالام الله مسـمو ع له معلوم محفوظ، فإذا قاله اللسامع فهو مقروءء لـه متلـوٌ. فإذا كتبه فهو مكتوب له مرسوم؛ وهو حقيقة في هذه الو جوه كلها لا يصح نفيه. والب大از يصح نفيه، فلا يبجوز أن يقـال: ليـس في المصحـف كـالام اللهُ ولا مـا قَرَأُ القارئ كالام الله، وقد قال تعالى مبيناً ذلك:


 هو عبارة عن كالام اللهَ والأصل: الحقيقة. ومن قال: إن المكتو ب في المصاحف عبارة عن كام الله أو حكاية كالام الله وليس فيهـا كـلام الله، فقــد خـالف الكتـاب والسـنة وسـلف الأمـة و كفـى بنلـك

أما ما يسسمى بالكالام النفسـي - وهـو المعنـى القـائم بـالنفس ـ الـذي عرَّفـ
الخنيلي كما تقدم. فإنه باتفاقِ المسلميِن لا يسـمى كالامًاً.
والدليل على ردِّه:
أولاً: أن الكالام يف لغة العرب: هـو النطـق باللنــان، وهـو الـذي تبنـى عليـه
الأحكام، وليس حديث النفس.
يدل على ذلك الأحاديث الصحيححة التي تفرق في الحكم بين حديث النفـس،
و بين الكالام المسمو ع المنطوق به.
.
1- قوله

( الصلامة)
واتفق العلماء على أن المصلّــي إذا تكلــم في الصـلاة عــمداً لغــر مصلدتـهـا
بطلت صالته.
واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصلديق بأمور دنيوية وطلــب؛، لا
يبطل اللصـلاة، وإنما يبطلها الثكلم بذلك.
فعلم اتفاق المسلمين على أن هنا ليس بكالوم.

(1) شرح الطحاوية (ص | 1 1).

(Y) البخاري (Y)


8
أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به/《 (1)
 حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخخل به حتى يتكلم به. والمراد: حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء.
فعلم أن هذا هو الكالام في اللغة لأن الشار ع إنا خاطبنا بلغة العرب (Y) ץ- وفي التزمذي والمســنـ مـن حديـث معـاذ بـن جبـل رضـي الله عنـه قـال: يا رسول الله، و إنا لمؤاخخنو ن .عا نتكلم بهع
فقال : 》وهل يكبٌ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم") يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية بعد إيراده لما سبق، ( فبين أن الكــلام
 ومضار ع وأمر واسم فاعل، إنا يعرف في القر آن والسنة وسائر كلام العـرب إذا كان لفظاً ومعنى".
 بإحسان، وإنا حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البد ع، ثم انم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكالام والقول ونحوهما ليس هو منا يحتـا شاعر، فإن هذا مُما تكلم به الأولون والآخرورن مــن أهـل اللغـة وعرفـو! معنـاه كمـا عرفوا مسمى الرأس واليل والر جل ونخو ذلك. ثم قالِ: ولا شكك أن من قال: إن كالم ا الهَ معنى واحـــد قـائم بنغسـه تعـالى،



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) حديث صحيح بطرقه ـ الترمذي (Y (Y/ }
\end{aligned}
$$

 أفتز اه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسـه أو إلى هـذا المتلــو المسـمو ع ع؟ ولا شك أن الإشارة إنا هي إلى هذا المتلو المسـموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، و و لا منزلٌ ولا متلوٌ و لا مسمو ع. وقوله:


 والصوت....إلن، بهنه النصوص الدالة على أن الكالام لا يكــون إلا بـالنطق باللسـان
 على رسوله محمد
 هذه النصوص أيضاً ردّ على الخلنيلي تحريفه لقوله تعالى: يورإما قولنا لشيء إذا أردناه
 النغسي.
ويسنل ذلك إلى أحلد علماء الإباضية ويقرره فيقول: كما يقول ابن أبي نبهان
 ابن أبي نبهان في تقرير معنى الكالام العاري عن الأصـوات والحـروف بمـا تستسـيغه
الأفهام وتستمرؤه الأفكار.... إل) (ص • • ).

كما يستدل الخليلي على تقرير اللكام النفسي بقول الأخحطل النصر اني حيــ
(وإطلاق الكالام على مثله - يعي على مشل كلام ابن أبي نبهان - مما لم يكـن

مسموعاً ولا مقروءاً معهود عند العرب) ومنه قول الأخطل:

إن الكـلام لفـي الفــؤاد وإنـــا جعـا

وأقول: وعلى فرض ثبوت ذلك عن الأنحطل فإن المرء ليعجـب مـن الخليلي حـين






الحروف والأصوات النّي لم يسمعه أحد وإنما هو قائم بنغس المتكلم الما

 فأجره حتى سـع كام اللهُ ...


 الككلام وأيضاً: فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يُسمى متكلماً لقيام الكالام
(17V) S.
بقلبه، وإن لم ينطق به و م م يسمع منه (1)



 أما النصارى والأخططل واحد منهم فقد جعلوا عيسى عليه السالم عين الكلمة









 دون اللّه...



 وقوله: 弟


E ك









فهل كالام الله هنا لعيسى عليه السلام في ذلك الموقف كالاماً نفسياً.

والصوت والجممل والكلمات كما سبق تعريف الخنليلي لهـ المير




 فأجره حتى يسمع كلام الهّ....




(179) ك 7


ولما كانت سنة الله في خلقه أن قول الباطل لا يثبت على ساق، فإن المخليلي



 ويخضعها للكلام النفسي غير المسموع كما تقدم

 السابق.
سبق الككام عما جاء في كتابه هذا (ص . . 1 ) حيث قرر أنّ أصحابه الإباضية.

 الخليلي- ثم يستشهج لأصحابه على ذلك بلا بكاملام الأخططل النصراني.


 في المصاحف، ولسنا نتحدث عن الككلام النفسي إذ لم يقــم عليـه شـاهلد مـن الكتـــاب نفسه ولا من السنة).




[5]


وتستمرؤ الأفكار ...) إما .


 دائماً ينقض آخره أوله.


## تصور فاسح يرتب عليه حكماً باطلاً

إن المقدمات الفاسدة لا تنتج إلا أحكاماً باطلة؛ إذ من المعلـوم لكـل بـا بـاحث



 بعضها بعضاً أو يفسقه أو يكفره -إذ ليس لأصحابها أهل ثابت يُ يرجعون إليـه عنــد
 بينهم بخدهم يكتمعون على أصول قد لا يختلفو ني فيها فيها، ومن أهمها:






 و كذلك الفرق الأخـرى الـتي جـاءت بعـد الـــوارج كالرافضـة، والشـيعة بفروعها
 عنـهـا

النار . كما فِ كتابه هنا.

8
والجهممية، والمعتز لة، وغيرهم مُن حاد عن منهـج الفرقـة الناجيـة المتمســكة بمـا كــان
 أهل السنة. ثانياً: ومنا يثتمعون عليه إزاء نصـوص الكتـاب والسـنة -لا سـيما في بـاب الأسمـاء والصفات-هو الإلماد يف أسماء الله وصفاته على تفاوت بينهم في ذلك من من حيـث النفـي، والتعطيل، والتحريف المسمى بالتأويل، المبني على تصور فاسد وهو

 كافر
 كفر النصارى بقولمم: إن الله ثالث ثلاثة، فكيف .من أثبت هذه الصن الصفات المتعددة؛

 هذه الشبهة الباطلة. فأقول: إن قوهم من شبه الله بخلقه فقد كفر هــنه قـاعدة صحيحــة لا يخـالف في ذلـك

 إن دعواهم أن إثبات الصفات التي أثبتها اللهُ لنفسه في كتابه أو أثثتـهـا لــه رسـوله
 التشبيه هو أن يقول المشبه: إن لله يداً كيدي، أو سمعاً كسمعي، أو بصـراً كبصري، أو أو

 وأما من أثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وهو أعلم بنفسه من خحلقه؛ أو أثبته له رسوله
( 1 VY) \& \&

 المماثلة في كل شيء في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، ثم قال بعد نفي تلك المماثلة


الصفات.
وأما دعوى التعدد للآلمة بتعدد الصفات فهو تصور فاسل عقلاً وشرعاً. إن هذه الصفات ـ من السمع والبصر، والقـرة، والحـيـاة، والكـلام و غيرهـا - كلهـا صفات لذات واحدة أي لموصوف واحل.

 معانيها اليت دلت عليها فقد عُطلت؛ إذ كيف يطلب المسلم النصر مــن لا قـدرة لـه،
 أن نلدعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. إن المعتز لة ومن سلك طرقهم الملتو ية ومنهم الخلمليلي الـنـي يقـول بقو لهـم، بـل يقول إنهم هـم يقولون بقوله، فيثبتون لله عز و جل الأسماء بكردة من المعـاني فيقولـون في وصف اللهّ : إنه قادر بلا قّدرة، حيّ بلا حياة، سميع بلا سمــع، بصـير بـلا بصـر، عالم بلا علم، رحيم بلا رحمة، إلى آخر الإلحاد في أسماء اللّه تعالى اللهّ عن قوفمم علـواً كبيراً.
وللرد عليهم في هــا الإلحـاد في أسمـاء الله وتحريفهـا عـن معانيهـا، اقـر أ أيهـا المسلم قوله تعالى:
 قال ابن كثير في تفسير الآيـة:( قــال الإمـام أهمـد: حدثنـا أبـو معاويـة حدثنـا الأعمش ثـم ساقه بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهـ قــالت: 》الحمــــد لله



 قومك وما ردّوا عليك)"(r)







 السميع، وهو البصير، وهو الرحيم، وهو القادر، وهو المتكلم. فهو واحد وله الأنماء الحسنى
》إن لله تسعة وتسعين المأ مائة إلا واحداً من أحصاهــا دخـل الجنــة) (r)، أحصينـاه:

حغظناه.






(1V0) 2 ك
وقال ابن عباس رضي الله عنه: 》 ذو ابلهلال العظمة، البر، اللطيف《، يقول ابن حجر رمده الله تعالى في شرح كتاب التو حيل من صحيح البخحـاري وهو يذكر رؤوس الفرق المبتدعة فقــال: (وقــد سمـى المعتزلـة أنفسـهم (أهـل العــل والتو حيد)، وعنوا بالتو حيد مـا اعتقـدوه مـن نفـي الصفـات الإلهيـة لاعتقـادهم أن إثباتها يستلز م التشبيه ومن شبه الله بخلقه فقد أشرك، قال: وهــم يف النفي موافقـون
-لنجهمية)
و في (صVA) في شرح حديث: إن لله تسعة وتسعين اسماً السابق ذكره قال: (وقـال ابن أبي حاتم في (اكتاب الرد على الجهـمية): ذكر نعيم بن حمـاد أن البهميـة قـالوا: إن أسماء الله مخلوقة، لأن الاسم غير المسمى، وادّعوا أن الله كان ولا و جود هلذه الأسماء،
 وقال:
 عخلوقاً، قال: ونقل عن إسحاق بن راهويه عن الِمهمية أن جهـمـاً قـال: لـو قلــت إن لله تسعة وتسعين المماً لعبدت تسعة وتسعين إلهاً قال: فقلنا همم: إن الله أمر عباده أن


ولا فرق في الز يادة على الواحد بين الثلاثة والتسعة والتسعين) (r) إن هذه الشُّبُه التي قامت برأس الخنليلي من أن إثبات الأسماء المتعددة والصفات تدل على التشبيه وعلى التعلدد شبه قديمة قال بها واعتنقها ودعـا إليهـا رؤسـاء تلـك البل ع من جهمية ومعتزلة، وقل ردّ عليهم كمان نرى أهل السنة المتمسكون و بمـا بـاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم أمثال: نعيم بن حماد، وإسحاق ابـن راهويـه، وابـن أبـي حاتم، وعبدا للهّ بن المبارك؛، وغيرهم من أعهـلام الهـدى، العلمـاء الربـانيون المعروفـون

بعلمهم وفضاهمه؛ فقّد قال عبدا لله بن المبارك： ولا أقول بقول الجهـــم إن له قولا يضارع قول النشرك أح أحياناً
وقال：＂（ إنا لنحكي كالام اليهود والنصhرى ونستعظم أن نحكي قول جهمم｜＂）＂（1） إن قول الجهمية والمعتزلة اللذي سبق ذكـره في نفـي الأسماء والصنـات، وإن القـول بتعلدها لموصوف واحلى، معناه عبادة آفلة متعددة عنـلـ هـؤلاء آي تصورههم البـاطل، إن هذه الشبه القائمة على هذا الوهم الفاسد والتصور المنحرف لا قيمة هلا عنــل مـن يعقل ما يقول؛ لأن الصفات المتعددة لموصوف واحـد تقوم حتى بالمخلوق، فـا لخلنيلي وغيره من بني آدم يتصفون بصفة السمع، والبصر، والقدرة، والحياة، والكالام، وهـو

ذات واحدة، وذلك حسب ضعفه و حاله، كما سيأتي توضيح ذلك． لكن الخنيلي－هداه الله إلى قول الحق واعتقاده ـ يخـالف العقـلاء في ذلـك ويقـول بقول الجمهمية والمعتزلة حيث تصوّر مثل ما تصوّروه من أنه إذا أثبــت الله عـز وجــل صفــة الكالام مع الصفات الأخرى فقد أثبت تعدداً للقدماء هكذا يقول، ذلـك أن المعتز لــة يقولون：إن أخصص وصف لله عز وجل 》القدمهِ． ويتصور أنه إذا أنبت اللّ عز و جل صفة الكالام فقد أثبت مع اللّ 》 قديماً《 لاعتقـاده أن الصفة قائمة بذاتها منفصلة عن الموصوف بها، وهذا منشأ ضلال أسالفه． وهو لا يعقل كما لا يعقل أسلافه من أن صفة الكالام قائمة بذاتـه سـبحانه وتعـالى، كصفة الحياة والقدرة والسمع والبصر وغيرها من صفات الكمال والجلالل．
 اللّ موسى تَكليما＂א وغير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشـريفة الـيت تنبـت

 الخليلي يخالف هذا ويتوهم أنه إذا أثبت هـنـه الصفـة لله عـز وجـل فقـد اثبـت تعـلداً في
(IVV) ETold
القـدماء.
وإليك نص كالامه حيث يقول في (صع • ا) من كتابه هذا: (وقــد كـان عِلْمَ اللّ
 وهو الآن على ما هو عليه كان، لأن الصفات الذاتية لا يكوز عليها التكثر ولا التبديـل ولا ولا ولا التغيير ...) إلى أن قال: (فالكتب المنزلة إما هي في الحقيقة مدلو لات علمه، الذي هـو هـو مـن صفات ذاته سبحانه وتعالى، لا هي نفس صفة العلــم الـلذي هـو صفـة لذاته القديمـة، وإلا


 .
وأقول: إن هذه الشبهة التي قامت بذهن الخليلي وهي أن تعلد الصفات تـــدل على تعدد الموصوف شبهة داحضة لا تقف أمام الحجحج القاطعة من الكتاب والسنة، والعقّل السليم غير الملوث بشبه الجهمية والمعتزلة ومن صار على دربهم من إباضيـة، ورافضة، وغيرهم مُن سلك مسلك أهل الكاملام، وترك كتاب رب العباده، وسنة خير الأنام.
وسوف نناقش هنه الشبهة ونبين فسادها تحت العنوان التالي:


## منـاقشــة شبهة الخليليُم


النفاة لصفات الله عز وجل سمو ذلك النفي تو حيد لأنه قام بأذهانهم -المريضـة بالشبه الفاسدة- أن الصفة منفصلة عن الموصوف بها، وأنها قائمة بذاتها، ولنذا التصــور

 ,





 والجواب تلفنيد هذه الشبهة القائمة بذهن المُليلي ومن سبقه هما يأتي:








 يذكرونه في هـنا البـاب أي ليـس لله صفـة زائـدة عـن الاسـمّ، هي: صفـة العلمّ،

والحياة، والقدرة؛ ويدعون أنهم بهذا النفي لمعاني أسماء اللهي ينزهون اللها الهُ عن مشـابهة


دلت عليها.

ذاته- ولا توراة ولا إبيل ولا زبور ولا قرآن).

 العلم قائمة بذاته فهو بكل شيء عليم.



إليك... .


 الافتزاض اللذهين، كما يفرض الذنهن الحالـ

 ولذاً فإن العلماء من أهل السنة يفرقون بين: ا- قول القائل: الصفات غير الذات.


 بذاتهه كما قال ـ المليلي: (وقد كان علم اللّه اللني هو من صفات ذاته، ولا تـوراة

ولا إنجيل ．．．．إلح）．
لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتـون مـن 》االـنـات الذات المو صوفة بصفاته اللازمةه، ．
 و لم يقل：لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة．

 هو إله واحد سبحانه《）．
وقد أورد شارح الطحاوية رحمه اللّه أمثلة لنلك من السنة فقال：（فإذا قلـت ：
 لا تقبل الانفصال بوجه من الو جوه．



 وهذا أصل الكلمة．قال：فعلم أن الذّات لا يتصور انفصال الصنات الصات عنها بو جهه مـن

 وقال

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله：（وقد نـص الأئمـة＿كـأهمد وغـيره－

5 [
على أنه لا يجوز الاستعاذة بكخلوق.

البي وقال

وأعوذ بك منكه (').




 الحليلي ومن يقول بقوله ويتققد عقيدته لا يتصف بصفة الرحمة؟. ويطلب منه الرز وهو لا يتصف به؟ ويطلب منه النصر وهو لا يتصف بصفـة القـــرةّ؟ وهكـنا بميـع صغات الجلال والكمال.
إن هذا الضالال المبين في باب أسماء اللهّ عز وجل وصفاته هو الذي تصدى لـه

 كيف استوى؟ فقال: 》الاستواء معلوم، والكيف بحهول، والإيمان بـه واجـبب، والسـؤال عنـه


$$
\cdot(Y \cdot 1 / A / Y)
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أبو داود ( } \mathrm{H} \text { ( }
\end{aligned}
$$


أي: معناه من لغة العرب معلوم، وأما الكيف فهـو بكهـول، إذ لا يميـط أحــد
 لاتنفك عنه بحال، ومن دعاه بصفة من صفاته، أو استعاذ بهـا فإنـه داع عللّه مسـتعيذ


ما أجد وأحاذر《.
ولبيان ذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في وصـف الله عـز وجـل : (مـا زال بصفاته قديما" قبل خحلقه، لم يزدد بكو نهم شـيئاً لم يكـن قبلهــم مـن صفتـه، و كمـا كـا كـان

بصفاته أزلياً كذلك لا يز ال عليها أبدياً).
قـال الشـارح: (أي أن الله سـبحانه وتعـالى لم يـزل متصفـاً بصفـات الكمـال صفات الذات، وصصفات الفعل- ولا يكوز أن يعتقـل أن اللهُ وُصــت بصغـة بعــا أن لم يكن متصفاً بها، لأن صفاته -سبحانه- صغات كمالل، وفقدها صغة نقص، ولا يجـوز أن يكون قد حعل له الڭمال بعد أن كان متصغاً بضده. قال: ولا يَرد علــى هـذا صفـات الفعـل والصفـات الاختياريـة ونحوهـا كـالحلق والتصوير، والإحياء والإماتة، والقبض والبسط و الطيّ، والامـتواء والـنزول، والغضـب
 وحقيقته اليت هي تأو يله، ولا ندخل ون ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهو ائنا. ولكن أصل" هعناه معلوم لنا، كما قال الإمام ماللك رضـي اللّه عنـه لــا سـئل
 واللكيف بحهول، والإيمان به واجب والسئال عنه بلعة. قال: وإن كانت هنه الأحوال تحـدث في وقـت دون وقـت كمـا في حليـت الشغاعة: 》إن ربي قد غضـب اليوم غضباً لم يغضب ڤبله مثلــه ولـن يغضنـب بعـده مثله<< (1) لأن هنا الحلـو
?
لم يكن، ألا ترى أن من تكلم اليـوم وكـان متكلمـاً بـالأمس لا يقـال: إنـه حـــث لـهـ الكالام، ولو كان غير متكلم لآفة؛ كالصغر والخُرس، ثم تكالم يقال: حدث له الكـالام،


وتال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح الأحاديث الواردة في بـاب >إن
لله تسعة وتسعين المماً من أحصاها دخل الجحنة<:
 الاستعاذة بأسماء الله و كلماته والسئال بها، مثل أحاديث الباب، و حديث عائشة وأبسي سعيد: 》باسم الله أرقيك《 و كلاهما عند مسلم و في الباب عن عبـادة وميمو نـة وأبسي هريرة وغيرهم عند النسائي وغيره بأسانيد جياد- على أن القـر آن غـير مخلـوق، إذ لـو
 وقال البني

بأسمائه وصفاته، قلتم بقو ل النصارى حيث جعلو| معه غيره. فأجابو|: بأنا نتول إنـه واحـل بأسمائـه وصفاتـه، فـلا نصـف إلا و احــدا" بصفاتـه كمـا قال تعالى: له لسان وعينـان وأذنـان وسمـع وبصـر، وو لم يخـرج بهـذه الصفـات عـن كو نـه واحــأً

و ولله المثل الأعلى)
قلت: وهنا هو الذّي يردِّدُ الخلنيلي في دعواه (خلق القرآن) ليس عنله غيره. فإلى الفصل الأول لننظر الشبه التي أوردها ثـّم الرد عليها.
(Y) (Y البتح الباري (V
(1 1 0) S
يقول ـ الخلنيلي - في ص (1.0) تحت عنوان:
الفصل الأول: في اختلاف الأمة في قدم الكلام وحدوئه

هذا الفصل الــنـي اسـتغرق عشـرين صغعحـة مـن كتابـه هـذا وذلـك مـن ص
 السابق، ولذا فقـد رأيت من المناسـب أن أبـرز الفقـرات الواضـحـة مـن هـذا الفصـل


الفصل الفقرات التالية:
الفقرة الأولى وتشمل الآتي:
أ ـ قوله: (إن من القضايا اليت شغلت بال الأمة وأحلثت بينهـا شــاقاً كبـيراً ووزعــت
طوائفها عزين، قضية كالم اللهّ تعالى المنزل هل هو حادث أو قديم)؟


و نفيه).
ثم قال: (ولن أتكلم في هنه المباحت وولا مناقشتها إلا بقدر مــا يضطرنـي إليـه إلتمهيد لشرح ما نقمه الناقمون على 》الإباضية《 من القول بخلق القر آن المنزل علـى

سيدنا محمد عليه أفضل الصهالة والسلام). ب ـ ذ كر أن من طوائف هنه الأمة من ينكر الكالام النفسي رأساً ـ وهـــم المعتز لـة ــ اكتفاء في نفي الخرس عن الله بإثبات صفة القدرة.
 قال: ولعلك استوضحت تفرقة أصحابنا بينه وبين القر آن وسـائر اللكتـب المنز لـة مــا نقلته عن صاحب المعا لم وعن الإمام ابن أبي نبهان... إلى أن قال: و وقد التبست هـذه النفروق على كثير من الناس، فأدى بهم ذلك إلى النزاع و الشقاق في القر آن هل هــو

مخلوق أو غير مخلوق؟
جـ ـ قال: (وقد أشعل نار هنه الفتنة بعض اللدحلاء في الأمــة الذيـن تقمهـوا

2]
الإسلام لـاجات في نفو سهـم أرادوا قضاءها، أهمها إذكـاء نـار الفتــة بـين طوائـف

 تظاهر بالإسلام، كما كان سلفه 》بولس اليهودي《 النّي مـزق أتبـاع المسـيح عليـه

الفقرة الثانية: اعتز|فه بأن الرعيل الأول من السلف الصـار الحـنه، هضى إلى ربـه قبـل أن
تسمع آذانهم طنيناً من القول في هذا الموضوع ع.

القر آن، فهذه الفقر ات هي خلاصة ما اشتمل عليه انـليه هذا الفصل.

( 1 AV) ef
الرد على الفقرة الأولى :
قوله:( إن سبب إشعال الفتنة في كالام الله المــنزل هـل هـو حــادث أو قديـم؟ وقــ
جرهم هذا إلى الكالام النفسي ....) إلغ.

 بقو لمم - تصوروا أن الصفات قائمــة بذاتهـا وليسـت قائمـة بـالموصو ف، وأن القِـدَم
 تعلد القدماء، وهذا كفر . فهنا هو اللني يقصشه المنليلي من كلامه: هــل كـلام ا الله قديـم أو حـادث؟ وقد سبق الرد على قضية تعلد الصفات. وقوله (أو حادث) يعصصل من كلمة (حادث) بخلوق، فهو يعبر بـالمـدوث عـن

الخلق .
وأهل السنة والجماعة يقولون بما جاء في الكتاب والسنة وهو أن الله عزوجل موصـوف بصفـات ابلـالل والكمـال، وأن صفاتـه قائمـة بذاتـه كالحيـاة، والإرادة، والقدره، والكالام وغيرها من الصفات الثابتة في الكتـاب والسـنة، وأن الله متصـف بصفة الكالم، وعرّفوا كالام الله عز وجل بقو لمم: قّيم النـوع ع حـادث الآحـاد: أي أن الله عز و جل يتكلم متى شاء و كيف شاء وأن من كالاده الكتـب المنز لـة التـوراة
 خلقه، وأن التوراة غير الإبنيل، والإنجيل غير القر آن، وأنه يكلّسم عبـاده يـوم القيامـة كما جاءت بنلك النصوص، لأن صفة الكالام من الصفات الانختيارية فالله عزو جل يتككلم متى شاء و كيف شاء، وقد تقدم مناقشة شُـبهة الخليلـي في قو لـه: (وقــد كـان علم ا الله الني هو من صغات ذاته، ولا تـوراة ولا إبيـل ولا زبـور ....) إلى قولـه:
 مو جوداً ين الأزل مع الله القديم الأزلي، وهنا باطل إذ لا قديــم سـواه) (ص IV9)

وما بعدها تحت عنوان (امناقشة شبهة الخليلي ومن اقتدى بهم في أن نعــدد الصفـات تدل على تعدد الذات)).
 و لم يقل: لا زال وصغاته، لأن العطف يقتضي المغايرة.



 صفات اللهُ عز وجل ماءت من طريق أعداء الله، الذين قضى الإسلام بنور ره على









 بالإسلام وأشعل هنه الفتنة).
قلت: ومنها القول بخلتق القرآن.
وأقول: إن قول الخليلي هذا هو الصحيح، أن أولئك الدنحلاء من اليهود وغـيرهم

أرادوا القضاء على الإسلام وأهلـه بهـذا الأسلوب الـاكري، حـين عجزورا عن مواجهـة
 اليختمع الإسلامي، ومن هذه الأفكار الضالة المضلة القول (بخلق القر آن) وإلا لم يكن هذا القول معروفاً عند الصحابة والتابعين.






أبداً كتاب اللهّ وسنتي" (1)
فعرف أعداء الإســلام أن اجتمـاع الأمـة الإسـلامية على الإيمـان بكتـاب ربيها





 ومن يدعي الإسالام كالر افضة تلك الأفكار الضالة -وقد يكون ذلك من بعضهم جهلاً








سلسلة ذاك الإسناد.




 لبيد زنديقاً يقول بخلق التور اة) اهـ.



 ضحيتها عدد كبير من علماء أهل السنة والمِماعة في عهد المأمون ون والمعتصم والواثــــق حتى رفعت الخنة عن الأمة على يد المتو كل الذي رفـ الخنــة بخلـق الـــر آن، وأظهر السنة وأمر بنشر الآثار النبوية(1)





وقل طلب من مناظريه بين يدي المعتصم أن يأتوا بآية من كتاب اللهعــز وجــل أو بكديث من سنة رسـول الله فهنا هو السبب لإشعال الفتنـة بـين المسـلمين، وليـس قـول المليلـي أن سـبب إشعال الفتنة: هل كالام الله المنزل حادث أو قديــم؟ لأن هـنا الاصطـلاح نفسـه أدخلـهـ أهل البد ع الآخذين عقائدهم من أفكار اليهود، القائلين بأن القر آن خخلوق أخخذاً عن لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي كان يقول (بخلق التوراة) كما تقدم نقــل ذلـلك عـن ابن الأثير وغيره، وأن أول من نشر المقالة هـنه المهـمـ بـن صفـوان، وقـد أخذهـهاعـن الجعد بن درهم أول من قال بخلق القر آن(') في الأمة الإسلامية، وتلقف أفكاره المعتز لـة. وقد أخمدت هذا الفتنة في زمن المتو كل، والآن يذكـي نارهـا الخليللي بكتابـه هـنا، مـع اعتر|فه بأن الذين أشعلوا نار الفتنة الز نادقة، ومن هؤلاء أبـو شـاكر الديصـاني اليهـودي، اللذي ذكره جي كتابه وأنه تقمّص لباس الإسلام لإثارة الفتنة. والسؤال الموجه للخليلي: هل قال أبو شاكر الديصاني اليهودي عن القر آن الكريــم: أنـــ


الفتتة بهذا القول؟
أو قال: القر آن مخلوق، كما قال البُعد بن درهم الـني ينتهي إسـناد مقالتـه إلى لبيد بن الأعصم اليهو دي؟ وبهنا القـول أخحـن المعتز لـة، وطائفـة مـن الإباضيـة المتـأخرين فثارت الفتنة وتفرقت الأمة؟ ولن يستطيع الحليلي أن يقول أنه قال بالقول الأول، لأن الواقع يشهلد بخالون ذلك.

ثم تحدث الخليلي عن الكالام النغسي، فذكر أن المعتزلة ينكرو نـه، ثـم قـر أن الإباضية والأشعرية يثبتونه ثم قال: (و جمهور الأمة على إثباته) كمـا في (ص 0. 1
 وتقدم (ص^10).

2]
من كتابه هنا.

 النفسي لأنه لا يُعّد كلاماً، ولا يبزتب عليه أحكاما

 بيت الأخطل النصراني، فلا حاجة لإعادته.



الموضوع. الرد على الفقرة الثانية من الفصل الأول: وتشمل الآتي:






 (ص7 • 1 ) هكذا يقول، وهو كلاקٌ هغلّف لا يدر كه إلا من يعرف عقائد المعتزلة، ومن المن

 العالطة فنعول:
أما قوله: (إن الرعيل الأول من السلف الصالِ مضى إلم ربه قبل أن تسمع آذانهم

طنينا" من القول في هذا الموضوع) فنلــك حـقّ، وهـو أن السـلف الصـالِ مـن الصحابـة والتابعين هم بإحسان لم يتحدثو| في هــنا الموضـو ع، بـل كـانوا مؤمنـين مصدقـين بـأن: القر آن كالام الله عزو جــل تكلـّم الله بـه حقيقـة كيـف شـاء، وسمعـه منـه جـبريل عليـه اللسالام، ونزل به على عحمل


فقل روى الإمام الحافظط ابن منده في كتــاب التو حيـل بإسـناده عـن جـابر بـن عبدا لله رضي الله عنه قال: >>ان رسول الله

قريشاً قد منعوني أن أبلغ كالم ربي" (1)
وقد مضى الجيل الأول على هذا الاعتقاد.
وأما قوله: (وإنما كانوا بحمعين أن الله خحـالق كـل شـيء) ،فهـذا موضـو ع المغالطـة والتلبيس على القارئ، الذي لا يعر ف عقيلة المعتزلة في القــرآن اللكريـم وتلبيسـاتهـم على الآخرين، ويمثل المؤلف الخليلي عقيدة المعتزلة في كالم الله، وفي القرآن الكريم
 الرسول الأمين، والخليلي اللني يعتقل (خلت القر آن) ويلعـو لنلـلك يريـد أن يدخــلـ
 اللكريـم شيء، فهو مخلوق.
وهنه شنشنة عرفت في عهجل الإمام أهمد بن حنبل رحمه الله تعالى وعلمــاء السـلف ، وردوها على أصحابها بالأدلة الصريمة والحجــج القاطعـة، وأخمـلـوالهيبهـا بنصـوص القر آن وصحيح السنة. وكام الخليلي هو عين الافتزاء على السلف، فإن السلف الصالُ الذين يشير إليهم






 المخلوقات كلها -من سموات وأرض وبـار وجبال والم وأثـجار - السـموات والأرض

والأمر .





 وقد سأل المشر كون رسول الله اله فأنز ل الله سورة الإنحالاص:






 وقد همل المأمون العلماء على القول بأن القر آن بخلوق فامتنع علمـاء السـلف
(190) S

من أهل السنة عن هذه البدعة، فقتـل مـن قتـل، وضـرب مـن ضـرب، و حبـس مـن حبس، حتى أنقن الله علمـاء السـلف والأمـة الإسـلامية مـن هـنا الاعتقـاد البـاطل المؤدي إلى الكفر بثبات الإمام أمحد بن حنبل رهمه الله تعالى، وقد سميت تلك المنــة . محنة القول (بخلق القر آن). والغرض هنا الإشارة إلى أن قول الخليلي هو قول (بشـر

المريسي بعينه)
وإلى القارئ طرفاً من ذلك ليعلــم أن تلـك العقـائد المخالفـة للكتـاب والســة ومنهج سلف الأمة التي فرقت كلمة المسلمين لا زالت ســارية في البِتمـع الإسـلامي لها دعاتها المناضلون عنها بكتبهـم المنشـورة. وإليـك أدلـة (بشـر المريسي) في تلـك

المناظرة اليي عقدت بينه وبين الإمام (عبدالعزيز الكناني). قال: بشر للكناني: (تقول القُرآن شيء أم غير شيء؟ فإن قلت: إنه شيء أقررت أنه تخلوق، إذ كانت الأشياء كلهـا بخلوقة بنص التنزيل، وإن قلت إنه ليـس بشـيء فقــن
 سرد حجتتـه بهـذا الأسـلوب، وبعـل أن رد الكنـاني على هـنا الأسـلوب المخــالف لأسلوب المناظرة ودحضه بالمحجة والبرهــان ـ كمـا بتحــ ذلـك مبسـوطاً في رسـالته (الحيدة).رد على هذه المقالة فقال: (إن الله عز وجل أنجرى على كلا(مـه مـا أبـر اه على نفسه إذ كان كلامه من صفاته فلم يتسبم بالشيء، و لم يمعــل الشـيء السمـاً مـن أسمائه، ولكنه دل على نفسه أنه شيء وأكبر الأشياء، إثباتـا للوجـود، و نفيـا للعـدم، وتكذيباً منه للز نادقة واللدهرية، ومن تقدمهم مكن جححد معرفنه، وأنكـــر ربوبيتـه مـن




 المخلوقة بهـذا الحبر، تكذـيباً لمن ألحــد في كتابـه، وافــتزى عليـه، وشـبهه بخلقـه، قـال
2.

تعالى :


 كما ذكر نفسه ودل عليه بمثل ما دل على نفسه ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنـه صغـة


 المسلمين ناظر رجها" من اليهود بالملينة فجعل المسلم بكتج على اليهو دي مـن التـوراة عا علم من صفة الني
 قوله، وأعظم فريته حين جححد أن يكون كالام الله شيئا"، ودل بذلك على أن كا كلامـه شيء ليس كالأشياء، كما دل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء. ثم قال في موضع

 كلام ا للّه شيء، فلما أظهر اللهّ عز و جل اسم كالامه لم يظهره باسم الشيء؛ فيلحا الملحاون في ذلك ويدخلونه يف جهلة الأشياء المخلوقة، ولكنه أظهره عز و جل باســم الكتاب والنور والهـى، و لم يقل: قل من أنزل الشيء النـي جاء بـه موسى فيجعـل الشيء المماً لكال(مه، و كنلك سمى كالامه بأسماء ظاهرة يعر ف بها فسمى كالوه نوراً وهلى و شفاءً ورحمة و حقاً وقر آناً وأشباه ذلك؛ لعلمه السابق أن جههماً وبشراً ومـن

(1) الأشياء المخلو قة
(1) (الـيدة للكناني (ص (1)

وسنكمل هذا عند مناقشة المؤلف ين الفصل الرابع من كتابه هذا الذي عقـــده
(لأدلة القائلين بخلق القر آن).
فهنا هو اللني جعل المؤلف الخليلـي يلدعي تلــك اللدعـوى علـى السـلف بـأنهـم كـانوا بحمعين على أن الله خالق كل شيء، ونقول: نعم خالق كل شيء بخلوق، مـن سمـوات وأرض وoا بينهما، وقد خلقهما بكالامه اللذي هو مـن صفاته؛ والكاكـلام مـن الصفـات
الاختيارية لأن كاممه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل، قال تعالى :إما أمره إذا


(199) 9 الك

الباطل لا يقف علڭِ ساوَ وبيار تناقضات الخليلهِ

اـ سبق أن قرر المليلي أن الرعيل الأول من السـلف الصـالـ مضى قبـل أن يسـمع
 أن هـذا الحــلاف سـبه الغلو، وذلـك بمنـابذة أهـل المديـث ومـن سـار في ركبهـم المـا لأصحاب المدر سة العقلية من المعتزلة وغـيرهم واستعداء السـلطات عليهـم ... إعـ،


للتشفي والانتقام من أهل الحديث فأسرفوا في التّتل والتعذيب.



 انطلقوا فيه من قاعدة الحجة والدليل، لا من واقع السخائم والأحقاد). هكذا يدعي أن السلف من أهل الحديث ومن سار على دربهم هم أهـل تُهـمْم
 والجواب:
إن هذه الدعوى دعوى زائفة، لا يقوم عليها دليل من واقع التأريخ والأحداث اليت وقعت في عحنة القول بخلق القر آن، فلم بخرّ إليها العواطف كما كما يدعي، وإنما كان السلفُ أهلُ المديث والسنة يردون على المبتدعة باطلهم المتمثل في دعواهم ألن صفـة


 قول اليهود و كيدهم، وهو إلماد في صفات اللّا تعالى. واقرأ قول الخليلي نفسه الذي سـطره بقلمـه في آخر (ص ه • ا)؛ وأول (ص
2.



 بالإسلام، كما كان سلفه بولس اليهودي، الذي مزق أتباع المسيح مير ....).

قال: إن القرّآن خلوق فحددث التفرق بين طوائف الأمة البتممعة على كلمة سواء؟

 بالإسلام لإشعال نار الفتنة كما يقول.










 (ケ०Y/9) في حوادث سنة (
 كان شيخه الجعلد بن درهم أصله من خر اسان.

قال ابن عساكر و غيره: وتُ أخلا ألمعل بلعته عن بيان بن سمعان وأنحذها بيان عن طالو ت

 صفوان الخزري وقيـل الزَّني.
 وأخحذ أملم بن أبي دؤ اد عن بشر) .







- المنبر)




 عن أهل الباطل



ef
القر آن كما أعلن أهل المغرب إلا أن محمدل بن هاشم اشـتدت معارضتـه لــه في ذلـلك فانثنى عنه، قال: واتفقت كلمتهم بعد أن اجتمعوا في مدينة دها (السيب حاليًا) وهو

الاكتفاء .كا كان عليه سلف الأمة قصر القول عن التصريح بخلق القر آن أو عدمه). فهنا ما صرَّح به الخنليلـي مـن أن الإباضيـة في المشـرق- وقـد وصفهـم بـأنهم أهــ الاستقامة ـ قد امحتمعو| في مدينة دما (السيب حالياً) واتفقت كلمتهم على القول . ما

كان عليه السلف.
وقد صرح بما كان عليه السلف في أول (ص 7 • 1) وهو ما نقلته مسن كلامـه وهو قوله (و كان الرعيل الأول مـن السـلف الصـالُ مضـى إلى ربـه قبـل أن تسـمع

آذانهم طنينا" من القول في هذا الموضو ع).
وأقول: ألا كان يسع الخليلي ما اتفقا عليه إمام الإباضية الأكبر كمــا يقـولـ عحمل بن عحبو - وعحمل بن هاشمّ، وهو اتفاقهما على ما كان عليـه السـلف، ولـو وقف الخليلي عنل هذا القول لأحسن إلى نفسـه ولكـن الخليلـي لم يكتـف بهـذا بـل قّوّهم - أي: البحتمعين من الإباضية ـ ما لم يقولــوا، فكمــا نـرى أنـه صـرح باتفـاقهمم واجتتماعهم على ما كان عليه السلف وقل صرح هو عما كان عليه السلف. ثم إن هقام الاتفاق بينهم لا يلعـو إلى أن يسـتعمل أحـــ الفريقـين التّقيـة مـع الفريق الآخر ؛ لأن أصحاب هذا المذهب لا يؤمنون بالتقية وإنما يتدينون بــالصدق في أقوأهم حسب اجتهادهم.

القر آن) من غير ملجئ هم على ذلك ... يقول في (ص V V Y): (و لا أراهم وقفوا هذا الموقــف الصـامت إلا ســاً للنريعـة وبتَنبـاً لمشـايعة الظـالمين، فإنهم رممهم الله من أرسخ مبادئهم وأبرز سماتهم مناهضة الظلم ومصارعة الظالمين، من غير التفات إلى من صلر منه الظلم أو وقع عليه، و كانت الأنباء تترادف إليهم .مـا يتعرض إليه أبناء الأمة، من أبشع أنواع الظلم وأشـنع القسـوة في العاصمـة العباسـية

التي كانوا على مقر بة منها، فكــانوا كأنمـا يحسـون بـأنينهم، و سـياط الظـالمين تلـنـع ع
ظهورهمم، وبشهيقهـم، وصوارمهم تفصل رؤوسهم.... إلخ هذا الكالام).
والجواب:
أولا": أنهم لم يقفو| موقف الصامت كما يقـول، وإنــا اتفقـوا واجتمعـوا علـى قـول السلف كما صرح بذللك دون أن يلجئهم أحل إلى ذلك، وإنما اتبعوا الحق الواضح.
 تصر يثهم بضـه.
ثالثاً: وما يلعيه على علماء الإباضية المخالفين لـه بـالتصريح لا بـالتلميح، لـو فـرض أنـه صحيح فإنه لم يخفف -حسب دعواه- عن أهل السنة شيئاً من وطــأة أهـل البدعـة، بـل

استمروا في التسلط على أهل الحق، بالقتل، والحبس، والضرب.
وأهل الحق ثابتون حتى نصر الله الحق وأزهق الباطل، وقد بدأت الخنة حينمـا
أظهر المأمون اللدعوة إلى القول بخلق القر آن، وممل الناس على ذلك سنة (Y Y هـ) ، ويقول: ابن كثير : (وفي ربيع الأول أظهر المأمون فظيعتين أحدهما أطم من الأخرى:

الأولى: القول بخلق القر آن.
والثانية: تفضيل علي بن أبي طالب على الناس بعل رسول ا الله
قال: أخحطأ في كل منهما خحطأ كبيراً، وأثم إثماً عظيماً") (1)
واستمرت الغنة إلى أن رفعت حينما ولي الخلافة المتو كل على الله بعل الواثــق
 و سِنه ست وعشرين, سنة يومئن، فــأظهر الله عـز وجــل بـه السـنة، و كشـف تلــك

الغمة، فشكره الناس على ما فعل و(r)
فكانت مدة الحخنة عشرين سنة، ثم عاد الحق إلى نصابه، وأظهـر ا الله على يـل
[
المتو كل السُّة وقمع البدعة.
 1- أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة حتى الـى استجابوا لهـ

Y- Y- وعمر بن عبدالعز يز ردَّ مظا لم الم بين أمية.
rــ والمتو كل ما البد ع و وأظهر السنة.



 يحلثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والمهمية، وأن يحدثوا بالأحاديث في الرئ الرؤية. فجاس عثمان بن أبي شيبة في مدينة المنصور ووضع لـه منبر، واجتمــع عليـه نحـو


نو من ثالثين ألفاً) "
(Y • 0) S \& \&
موقف الإمار أحمد بن حنبل من مخالفيه
وبيان زيف قول الخلـيليا
إن القضـية أخذت مسـارآ عاطهــياً وتشفياً هـنـ المخالف

أما الإمام أمحم بن حنبل ـ رهمه اللّ - فقــد جعـل كـل مـن حضـر ضر بـه أو
شارك فيه في حِلِّ.


 إليّ يأمر ني بإشخاصك إليه فتأهب لذلكّ
قال أبي: وتال لي: اجعليني في حل من حضوري ضر بك

 (الجُهمية) الذين دعوه إلى خلق القر آن، ونفي الصفات وامتحنوه وسـائر علمـاء وقتـه،
 والعزل عن الولايات، وقطع الأرزاق ورد الشهادة... إل ألن قال: ثم إن الإمام أمهـم
 والدعاء إل القول الذي هو كفر، ولو ولو كانوا مرتدين عن الإسالام لم يجز الاستتغفار


 عن أحمد ما يدل على أنه كَفْر به قوماً معينين.
(1) المناقب لابن الجوزي (ص •ع ع).
8.

فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يمحل الأمر علـى التفصيـل



سبيل العموم). ثم أورد بعد ذلك الأدلة على هذا الأصل (1).



 قضيـة عواطفـ وتشـف مــن بعضهــم البعـض، وليســت مســألة حــق وبـاطل؛




 وحملوهم على القول بخلق القر آن، ودعوة علماء السنة إلى تلــك البدعـة. وأمـا أهــل

 أسلو بهم العفو عند المقدرة كما فعل الإمام أحمد بن حنبل رحمــه الله تعـالى الم، وذلـك










 يقدمون أنفسهم للهّ في إظهار المق ونصرهـ



وقد سبقت الإشارة إلى هذا تحت عنوان: البـاطل لا يـــف على سـاق وبيـان
تناقضات الخليلي.
الرد على الفقرة الثالثة:

## اعتر افـ الخليلي بأن علمـاء عُمـان المتأخرين هم الأين قالوا بخلق القر آن

ففي (ص ^ • ا) من كتابه هنا في الفصل نفسه يقول من بدايـة الصفـحـة مـا نصـه:
 بخلقه، وأدى بهم ذلك إلى تناقض عجيب، يظهر لك عندما تقـرأ مـا كتـب في هــا الموضو ع في تلك الخقبة من الزمن:
اـ كالجزء الأول من بيان الشرع.
Y- والجزء الأول من الكشف والبيان.
「ــ وديوان الإمام ابن النضر).


 - كما قال الخلنيلي- محمد بن محبوب، واتفقت كلمتهم على القول في (القـر آن) .مـا قاله السلف من الرعيل الأول، من أنه كالام اللهّ غير مخلوق، كما سبق الحديث عـن

ذلك.
وهو في كتاب الخليلي هنا (ص V V). وقد جاء هؤ لاء العلماء من الإباضية، فقالوا بقول من سبقهـم وسلكوا مســـلكهـم ثــم ألفوا الكتب في ذلك، ومنها ما مثل به الخليلـي: المـزء الأول مـن »بيـان الشـرعه«،
 متداولة عند الإباضية، وقد شهل الخليلي على نفسه بذلك. وإليك أيها القارئ اللكريم نص كالامهـمه، الـنـي لا تنـاقض فيـه، بـل وافقهـم العلامة المحقق - كما وصفه الخليلي نفسه ـ أبو الحسـن البسـيوي الإبـاضي في كتابـه》إلمامع<
 والثقافة بسلطنة عمان، وتحقتت أمنية الخلليلي كمـا قال الخقق، وفيما يلي نص كـلام الإمام ابن النضر في قصيدته والتعريف به من كتابـههالدعـائمبه، تـأليف الشــيخ أبـي بكر أحمد بن النضــر العمـني(1): الطبعـة الثانيـة، (9 • ع اهــ - $9 \wedge \wedge$ ا 9 (م)؛ سـلطنة (1) تر جمته: قال سالم بـن عمــد بـن سـالم بـن سـيف الرواحي بتـاريخ (Nار اربيع الأول مـن عـام

تر جمة الشيخ العالم الفصيح ابن النضر :
قال الشُيخ يميى بن خلقان بن أبي نبهان الخزوصي: „هــنـه ترجمـة الشـــيخ العـا لم الفقيـه الفصيـح النبيه، الناظم المفلق الوجيه، صاحب الدعائم، أنما بن النضر السموئلي العماني المهبوبي الإباضي، النذي نظم السنعر فأجاد، وأخحذ بعنانه فتصرف فيه على ما أراد... إلخ< (ص ؟).

عمان، وزارة التزاث القومي والثقافة.
قال في (ص بr ب): في الرد على من يقول بخلتق القر آن:




 إن كــن مـن (إنـا جعلنـاه) فمـا في الجَعْـل إن أنصفـت مـن تبيــان قـد قــل إبراهيـم: رب اجحـل لنــا بلـــاً بفضلــــك أفضـــل البلـــدان وكـذاك فــاجعلني مقيمـا مخلصـا



 فإن احتججت وقلتَ (ذكر محدث) و وجهلــت حــقَّ تـــأول القــــــر آن

ثم قال في (ص \&): هذه ترجمته من كتاب خز انة الأخبار.
 إن الخضر العالم الككبير بن سليمان الذي هو من بني النضر السموثلي، بيته بابلمابية الفوقيــة شــــي البامع، واقتصر الناس على السم قبيلته لشهر تها فقيل ابن النضر ... إلحا، .

شـاهت وجـوه أولى الضــلال لقـد عمُوا وتعلَّقوا بمــدارج ('العميــان









ولما كانت هذه القصيدة واضحة وصريكة في الرد علمى القـائلين بخلـق القـر آن
 تصوير القصيدة بكاملها من كتابها(الدعائم)|"
 شر حه لكتاب المؤلف 》الدعائم«طبع سلطنة عمان، وزارة الزَاث القن القومي والثقافـة، تحقيق أمدل عامر .


(YI1) I I
كتاب 》الدعائمه فقد رأيت أنه من المناسب تصوير القصيدة"(1) بشر ح العالم العماني
 الإخخوة العمانيون على قول علمائهم المخالف لقول الحليلي، ويرى القارئ أن مؤلف ألف الم
 وصفوه بأنه: العلامة الفقيه الفذ، وإن الشارح للقصيدة هو العـالم الشـيـي عمــد بـن وصاف الفقيه العماني.
وذلك حتى لا يُقال عُلْق على الأييات ورضحت معانيها من خنالف للإباضية وبهذا





 ذلك وأنه غير واجد شيئا، ثم ذكر شبههم التي استدلوا بها ورد عليها وليها وهي بعينها شـبهبة


 البسيوي، صاحب 》ا(الجامعه فقد جـاء في مقدمـة العقـق للجـزء الأول (ص A-9)، وهو يثي على الكتاب:
قال: (ولهذا السبب علق سماحة الشيخ أهمد بن أُمد الـليليلي في نهايــة كلمتهـ
 لمؤلف أبي المسن الكبير المعروف بجامع أبي الخسن، وهو من أحسن المؤلفات جمعـاً
\$خ ملحق رقم (Y).

E Cold
وتحقيقًا، يجا فيه المتعطش لعلم الشر يعة ما يروي ظمأه و يشبع رغبته، وعسى الله أن يمنّ بالتو فيق لنشره كما وفق سبحانه لنشر ختصر ه إن الله سبحانه ولي التوفيق). ثم قال الخقق معلقاً على كالام المُليلي: (وهـي إثـارة عميقـة المغـزى، إذ تـلـل على إدرالك قيمة هذا الجلامع وأهميته، وهذا أيضاً هــو الـني وجهـه همـة وزارة الـتراث القومي والثقافة إلى الاهتمام بهذا المؤلف القيمه ولقد تحقق دعاء سماحة فضيلــة الشـيخ أمها بن ألما الخليلي مفيت عام السلطنة.... وقـــد كــان، و حققـت همّـة وزارة الـتراث الثقومي والثقافة وهمّة وزيرها هذا الر جاء، وذكر العقق الانتهاء منه في أول المرم ســـنـة
(

كلامه في مسأكلة القول بخلق القر آن.
قال (ص (N)-Vr):

مســألـة :
اختّلاف الناس في كلام الله لموسمى عليه السلام

 أفهمه به الككام، في نفسه أو في غيره، أو خلقــه لا في نفسـه ولا في غــيره، والقـر آن

صغته، إلى أن قال: فـإن قلـت: خحلقـه في نفسـه أحلـــت؛ لأنّ نفسـه ليسـت .مححـل للحـوادث، ولا للمحخلوقات، وإن قلت: حلقه لا في نفسه ولا في غيره أحلت؛ لأن.الصفة لا تقوم بنغسها، والقر آن صفة، وإن قلت حلقه في غيره مل يجز أن يكون متكلماً بكالامـه غـيره، ولا ولا يكـون كلام غيره هو كامهه، فكــان قولـه لشـيء عنلـوق كـن مخلوقـاً بــولٍ ثـاني كـن، والثـاني

 الذاتية لا يكوز عندنا وعندكم أن تكون غخلوقة، فلما كانت صفات الله الذاتيـة غـير

عخلوقة، وهي في القر آن، كان القر آن غير مخلوقِ...) إلم.


 ورلخلق القر آن خصوصاً، وهي ثبه المليلي نفسها.

 ومنها مسألة خلق القر آن، ولذلك فاني أدعوه وطلاب الحق من طلبة العلــــم مراجعـة


 شاء من ذلك.


 اللهُ غخلوق أو غير غخلوق؟ قيل له: قد اختلف الناس في ذلك، فقال قــوم إن كـلام الله

غنوق.
وقال آخرون وهم أكثر الأمة إن كلام الله ليس بمخلوق.

 يكن اللّه عالماً ثم علم.

 أنه هو العا مه والكلام صفته فدل ذلك أن كلامه غير غخلوق).

E غ
ثم رد على شبهة القائلين بخلق كلام اللهّ إلى أن قال في (ص VV):
(فإن قال: القر آن عخلوق أم لم يزل؟
قيل له: قد اتفقنا أن القـر آن كـالام الله، وأن اللهّ قــد سمـاه كلاهـه، وقـــ قـام اللدليل أن كامم الله غير مخلو ق، فالقر آن لا يكون مخلوقاً وهـو كـام اللهّ بالاتغـاق،

و كلامه وصفاته لا يبوز عليها الأضلاد).
وبعد اطلا ع القارئ الكريم على قول علمــاء الإباضيـة يف الـرد على القـائلين بخلق القر آن، وأنه لا تناقض بين كلامهــ كمـا يلّعـي الخليللي، نعـود إلى مـا ذكـر الحـليلي في (ص ^ • ا) عن هؤلاء العلماء من الإباضية (بأنهم تألموا للا حـــث لأهـل الحق القائلين: 》 بأن القرآن كالم الله غير مخلوقه من التعذيـب علـى أيـدي الظلامــة القائلين بخلق القر آن،...وذكروا في حق أولئك النيـن ثبتـو| علـى الحـق وأن القـر آن كالام اللهّ غير بخلوق، ما هو الحق البحمع عليه بين أتباع السلف من أهــل السـنة مـن أن أولئك الذين امتحنوا أبطال الأمة وشهلاء عقيدتها الحقـة الذيـن مموهـا بلمـائهمم وصانوها بتضخحياتهم) •
قلت : وما شهـل به هؤ لاء من علماء الإباضية ـ وسـخر الله (الخليلي) أن يدونه بقلمه في كتابه - هو الحق الـني يشـهـل بـه كـل منصـف، لأن الشـهـادة لا تقبـل إلا بشر طين أولمما العلم، وثانيهما أن تكون بالحق.

 يقـو ل الخليلـي في هــناه الشـــهادة الــيت نقلهــا لنــا هــو و لم نلّعهــا عليــه. بــل
 . فهئ لاء الشهود من علماء الإباضية:



 بسلطنة عمان.
ـ كما أنهم شهلووا للنين امتحنوا بأنهم أبطال الأمة وشهلاء عقيدتها الحقة.


 السلف وعلماء الأمة وإليك بيان المخالفة:

 قول العلماء السابقين لاعتبارات كثيرة منها:

 وتَشَتُت الآراء.


 والسنة، وأقوال سلف الأمة.
ولنذلك فـأقوالمم أولى بـالقبول، من أقوال المـتأخرين المخالفـة للأصـل الــنـي






 صادف هويً فتمكن من قلب الخليلي فقدمه على المقيقة والمقت.










 المذكور تحدّث عن نفسه كما سيأتي بيان ذلكـ الكـ







 رشُه .... فرقوا شمل الأمة بتلك الأفكار الدخيلة على العقيدة الإسلامية، ومعلوم أن رواد تلــك الفتنة هم اليهود النذين تسنزوا باسم الإسلام كما أثبت ذلك المألفؤلف المليلي نفسه فئ (ص 7-1 ا ) من كتابه هذا اللذي أسماه (الحق الدامغ) وهو اسم على غير مسـمى لمن قر أه واطلع على مغالطة مؤلفه للحق الأبالج .

 وسلف الأمة، وليس أقوال المتـأنخرين مـن علمـاء عمـان، المخالفـة للكتـاب والسـنـة وأقوال سلف الأمة.
وإني لأرجو من كل طالب حق يبحث عن الحق والمقيقـة أن يتجـهـ بتفكـيره


 نقس مإ عملت من خير حصضرا وما عملت من سـوء تود لو أن بِنها وبينه أمدا

وأذكرك بأبيات من قصيدة أبي النضر الإبــاضي الـيّ سـبقت، ولعــك ترجـع
إليها فقد قال فيها:

 إلى أن قال:



إذ كـل نفـس عنــد ذاك رهينـة
ثم نعود لكالام المؤلف:
 والسُنّة، وآيّال علماء (عُمان) المتأنرين كما يقول، إلا أنه ملم ينص على ألممائهم ولا على


 و كان المفروض أن يذكر أسماءهم و كتبهم التي ورد فيها فتح الإشــكال، كمـا هو أصل البحث العلمي الذي يتطلب من صاحبه توثيق ما ينقلـه وينسبه للآخريـن، وإلا يبقى ذلك دعوى دون دليل اليل ولكن المؤلف بدلاً عن ذلك بدأ يتحدث عن نفسه، ولعله يقصـــ بالمــأخرين مـن



المسلمين على من قال بخلق القر آن فو جدته يعود إلى أمرين:


الحخرس.
ثانيهما: التباسه بعلم اللهّ سبحانه وتعالى به، مع أن صفيت الكالام والعلم قديمتـان.

 وعرفاً لا يكون إلا بمعنى إحداث الكلام) اهـ. قلت: والبواب على هذه المغالطة: أن اللّبس اللّي يقصده المؤلف، إما هوا هو لبس

 (المعتصم) بالقول بخلق القُر آن، وحَمْل العلماء من أهل الســنـة عليـه بـالقوة، فـلا لبـس










 علماء الإباضية المشهورين، أبو النضر من كتابه پالدعائمه، وأبو الخسن البسـيوي مـن
 الكتب جمعاً وعْقيقاً.
وحينما نفّ المتصم وصية المأمون بكمل علماء السنة على القول بخلق القـر آن



 سبيل رد هنه البدعة الباطلة صنوف التعذيب والتنكيل: من الحبس والضر بـلـن و والقتل،
 سيما إمام أهل السنة والبماعة أمهد بن حنبل رهمه اللهّ تعالى.
 صفة من صفاته وا الهَ بصفاته واحد أحدى، فمن قال إن صفة من صفـات الله غنلوقـة

T iol
فقد كفر، ولا يقال في القر آن بخالاو ذللك إلا بنـص مـن كتـاب الله عـز و جــل أو
 من حلـيث رسول الله

 خاصيت ومُن يطأ بساطي، فيقول الإمام أمحد: فأقول: يا أمير المؤمنــين، يـأتوني بآيـة من كتاب الله أو سنة عن رسول الله وهن معه ابن أبي حؤاد وغيره، وقال له إســـحاق بـن إبراهيـم نـائب بغـداد: يـا أمـير
 حتى همي واشتد غضبه وأمر بضر به، و كان يقول لمن يباشـر ضر بـه: شــدّ قطـع الله يديك، أو كلمة نحوها، والإمام أحمد ثابت، صابر، تحتسب، لم ميبب المعتصم إلى طلبه). وهذا يوضح زيف دعوى الخليلي، أن سبب ذلك هو التباس القر آن المـنزل أفهامهم بالكالام النفسي الذي يراد به نفي الخرس، فهذا كلام بــاطل لم يعـرج عليـه
 النفسي لا يُعَلُّ كلاماً لا لفة ولا عرفاً، باعزَ اف المؤلف ورده هو لما يسـمى بـالكاملام النفسي؛ وقل سبقـت مناقشته ين الكالم النفسي واتضح بطلانه فـلا حاجـة لإعادتـه، لأن الكالام لا يسمى كالماً ولا يُحاسب عليه إلا بعل سماعه والنطق به. والكالام النفسي كمـا سبق تعريفـه: هـو القـائم بـذات المتكلــم لم يســمعه منـه

أحد.
ونواصل كشف تلبيسات المؤلف أو عدم فهمه وإدراكه للموصوف بصفة الكالام لقدرته عليه إن أراد أن يتكلم، وللأخرس اللني لا يستطيع النطق بالكالم، كما تقدم أنـه من لازم دعوى الكالام النفسي أن الأخرس يسمى متكلماً، و كذللك عـــدم التفريـق عنــ المؤلف بين قديم النو ع وحادث الآحاد من اللكامام.
(YY ) \&
فيقول في (ص 9 •1): (إن التككـــم لغــة وعرفـاً لا يكـون إلا بكعنـى إحــداث الكالام، فإذا قُلت: تكلم محمد لم يفـــد قولـك هـذا إلا أنـه أححـل كالاهـاً في زمـن

مضى
وإذا قُلت: يتكلــم، لم يفِـد قو لـك إلا أنـه أحــث كالمـاً في الزمـن الحـاضر
و كذلك صيغة الأمر.
قال: و ولا يعين هنا بأي صيغة من صيغه الثلاث الإخبار عن كون اللكام صفة قائمة بذات المتكلم، أو المطلوب منه التكلّم وإلا فمـا معنـى قو لـلك لغـيرك تكلـّم إن كان الكالام المطلوب قائماً به، وهل هنا إلا تحصيل حاصل؟ ألم أهـ وأقول: إن هذا الفهم السقيم هو المشثـكلة القائمـة بذهـن المؤلـف ومـن سـبقه مـن المعتز لة، اللذين يتز سم خطاهم ويأخحذ بعقائدهم الباطلة، والفهـم اللــقيم هنـا أن المؤلـف لا يفرق بين القادر على الكالام، وبين صاحب الآفة العاجز عن الككام كالأخرس، وذلك أن
 يستطيع الكالامَ لأن صفة الكالام غير قائمة به، فلا يقدر على إحداث الكالام.
 عحمد، و كان المخاطب سليماً من آفة الخرس، فإن صفة الكالام قائمة به، و ما أحلث و من كالام في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو ما سـيحدثه في المستقبل هـو مسن آحاد الصفة القائمة به، وقل أحلث في الماضي والحاضر ما هـو قـادر عليـه، كالقـادر على المشي وإن كان جالساً فإنه يستطيع أن يمشي بخلاف المقعد أو الطفــل الرضيـع فإنه لا يستطيع المشي، لأن صغة المشني والقلدرة عليه غير قائمة به.
 الكـالم لأن صفـة الكـلام غــر قائمـة بـه، وإذا طلبـت منـه ذلـك فقـل طلبـت منــه المستحيل؛ كمـا تطلب من الطفل الرضيع أن ير كض على رجليه. يقول شيـخ الإسلام ابن تيمية: (وأمــا الـرب تعـالى: إذا قيـل لم يـزل متكلمـاً إذا شاء، أو لم يزل فاعلاً لما يشاء، لم يكن دواز كونه متكلماً بمشيئته وقنرته، ودوام كونه
？
فاعالً مششيئته وقدرته متنعاً، بل هذا هو الوإجب؛ لأن الكالام صفة كمال لا نتص فيه، فالرب أحق أن يتصف بالكالام من كل موصوف بالكالام، إذ كل كمـال لا نتـص فيـه ثبت للمتخلوت فالخالق أولى به）（1）أهـ． ولكن هل تدري ماذا يقصد المؤلف الخليلي من قوله：（إن التكلّم لغة وعرفاً لا

يكون إلا بمعنى ！إحلداث الکالم）
إنه يقصد من ذلك：أن المتكلم يخلق فعلـه، فمعنـى أحـلث المتكلـم الكـلام خلقه، لأن المعتزلة أشر كوا مع الله غيره في تو حيـن الربوبيـة، فكـل مكلـف عندهـم يخلق فعله، وقد رد عليهـم علمـاء السـنة هـذه البلعـة، ومـن أولئـك العلمـاء الإمـام

البخاري رحمه الله، فقد رد عليهم بكتابه المعروف بـ（خلق أفعال العباد）． فالمؤلف ينغي أن تكون صفة الكالام قائمة بذات اللهُ عـز وجـل، وأنـه يتكلـم متى شاء و كيف شاء، وقل صـرّح بذلـلك في（ص q • ا）فقـال：（وقــد خـاطب الله عباده بلغتهم التي يعرفونها، وهفاهيمهم التي يألفونها، فإذا أخبرهـم أنه كلّم أحداً من خلقه في وقت ما، لم يفد إخباره هذا إلا أنه أحـــدث التكليـم في ذلـك الوقـت، فـلا و جه بلعل ذلك الخطاب الـذي سمعـه المكلـّم أو قـر أه صفـة أزليـة قائمــة بـذات الله
－تعالى
فقوله：》＂لم يفد إخباره هنا إلا أنه أححدث التكليم في ذلك الوقت《 يعي أن
 يقل：تكلم في ذللك الوقت، ثم وضتح ذلك بقوله：》فالا وجـه بهعـل ذلـك الخطـاب اللذي سمعه المكـلَّم أو قر أه صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى ويعين بهذا نفي صفة الكالام القائمة بــنات الله تعـالل وأنـه يتكلـم متـى شـاء وكيف شاء． فهو يقول：إن الكام اللني سمعه المكلّم ــمتـل قـول الله تعـالى لموسى عليـه
(YY) \& $\quad$ Z
السلام حين خاطبه بقوله:

 إلى آخر القصة- فهو يقول: هذا الذي سمعه موسى عليه السالام مـن الله عـز ورجـل
 الوقت. و لم يقل تكلم به في ذلك الوقت، ونحن الآن نقر أ هذا الكالام الني أنزله الله على رسوله محمــد كمو سى عليه السلام، أو قارىي كالام الله عز وبحل، فإن ذلك كله كله مخلوق. فهو ينفي أن تكون صفة الكالام قائمة به تعالى، وأنه يتكلم متى شــاء و كيـف شاء وقد سبق قوله: (أنه لو أثبـت لله صفة الكالم فإنه -حسـب زعمــه- يثبـت مـع الله قدماء) لأنه حسب زعمه وزعم أسلافه المعتز لـــة أن الصفـة تكـون منفصلـة عـن ذات الموصوف قائمة بنفسهها، وهذا تصوّر فاسل، ترده النصوص من الكتاب والسنّة والفطر السـليمة، فـإن الـذات لاتوجــ إلا بصفاتهـا والـنات الـتي تُجـرد مـن جميـع الصفات معلومة، لا تو جلد حتى في الذذهن إذ لا يتصسور و جـود ذات بـلا صفـات، وقل سبق مناقشته ي ذلك تحت عنوان: ا(شبهة الخلنيلـي: في أن تعـلد الصفـات يـل

على تعلد الموصون ).
والخليلي هنا لم يفرّق بين ما يعبر عنه علماء اللسلف في صفة اللكالام، وهو قوهــم: إنه قديم النوع حادث الآحاد، أي: ألن صفة الكالام قائمة بــذات الله تعـالى وأنـه يتكلـم متى شاء و كيف شاء، وأن من آحاد كالامه اللتوراة، والإنينل، والقـر آن؛ لأن كـلام الله لا يكصى و لا ينفد كما قال تعالى:
.
 (Y9ヘ_Y $97 /$ Y) سبحانه يتككم .مشيئته، كما دل على أُن كالا
8. 5

والأحاديث الدالة على ذلك) .




 ابن القيم والأحاديث التي يستدل بها على إثبات صفة الكلامه، وأن اللهّ يتكلــــــم متـى شاء، إل قوله: (أوأنه كل ليلة يقول: 》من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر لهـ، من يقرض غير عديم ولا ظلومه.

 والسنة..." إل كلا(0،، فماذا قال الخليلي بعد سرده لفنه النصوص الـيت استـدل بهـا



ذات وفعل).
إن الخنيلي يغالط فُرَّاءهَ وير نصوص نصو الكتاب والسنة والمعقول وأقو الل السلف، فيقول: (كل ما ذكره ابن القيم، فهو حجة له علـى صحـة مـا قـروه، مسن أن المـراد
 قال: وإلا فما معنى تقييد تكليمه بالليل أو النهار، أو الدنيا أو الآخرة، أو غير
(1) فُ تصة جابر بن عبدا لله حينما قتل عبدا لله شهيداً في غزوة أحل .ذكر ذلك ابن القيــم في غختصر

(YO) E E E E
ذلك من الأزمنة لو كان هنا الككلام نفسه أزلياً).



 اللكالام في ذلك الوقت، ومقصوده أنه خحلقه، و مل تكن صفة الكالام قائمـة بـه تعـالى، وإنه تكلّم بذلك الكالام حسب مشيئته، متى شـاء و كيـف شـاء، وفي الفقـرة التاليـة كشف لمغالطاته.
(YY) 2 Z
مناقشة الخليليُ فيْ حعواه أزن ما أورده ابن القير حجة له وكشف مغخالطاته فخي ذلك

إن من عادة أصحاب الأقوال الباطلـة، والعقـائد الفاسـدة، المخالفــة لنصـوص
 بعبارات لا يدرك مدلوهلا إلا من عرف أساليبهم. ومن أمثلة ذلك قـول المليلي هنـا:( إن كـالام الإمـام ابـن القيـم الــــي أورد
 يتكلم متى شاء- إنه حجة له على عقيدته بأن كالام الله عخلــوق) ومنـه القــر آن فإنـه

مخلوق.
فقوله: (من أن المراد بتكليم الله سـبحانه (إحـداث الكـالام) في الوقـت الـنـي يكون فيه- يقصد بالإحداث الخلق للكلام وقت التكلم- أي أن الله خلقّـه في هــنا



بالإحداث، والإحداث عنده خلق الكلام.
 الأوقات المختلفة معناه (خلق الكالام) بل إنه يريد أن يقـولـول: أن الكـالام صفـة ذات

 كمشيئته واختياره ين كل وقت وزمن في الليل والنهار، في الدنيا والآنرة.
 اللذي يكون فيه ... وإلا فما معنى تقييد تكليمه بالليل أو النهار أو الدنيا أو الآنحـرة أو غير ذلك من الأزمنة. ثم أورد مغالطاته وتويهه فقال: لو كان هذا الككلام نفسه أزلياً).

وأقول: إن ابن القيم لم يصرح فيما نقله عنه الخلنيلي بكلمسة (أزليـاً) وإنــا قـال في بداية كالامه: ا(كما دل القر آن: أن كالامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعـلـ، وأنـه

يتكلم. .كشيئته).
فابن القيم م يقل مطلقاً: إن كال الله بـالليل والنهـار في الدنيـا والآخـرة أنـه أزلي. وإنا يقصد أن صفة الكالام قائمة بذاته تعالى وأنه يتكلم متى شاء. و هذا معنى قول السلف في تعر يف الكالام: إنه قلـيم النوع حادث الآحاد، أي أن صفــة الكـهام قائمـة بذاتـه تعـالى أزلاً وأبــاً، وأنـه يتكلـم متـى شـاء في الليـل أو النهـار في اللدنيـا

والآخرة. فهنا معنى تقييد ابن القيم الكالام: بالليل والنهار، وفي الدنيا والآخرة. وهانا هو المعقول اللذي تقبله العقول السليمة والأفوهـام المستقيمة، فإننـا لـو نظر نـا لصفات الكمال و النقص في المخلو ق -و للّ المثل الأعلى - لتبين لنـا أن الشـخص القـادر على الكلام، السليم من الآفات. أكمل في هذه الصفة من الأخـرس الـنـي لا يستطيع

الكامام.
فإن القادر على الكالم بند أن صفة الكالام قائمــة بـه، وليســت هنفصلـة عنـه
كما توهم المعتز لة وأتباعهمم.
فإذا أراد الكالام، فإنه يتكلم بما شاء لأنه قادر على الكالام، وأما الأخرس فإنه عـاجز عن الكالام، لأن صفة اللكام ليست قائمة به، فإذا أراد أن يتكلم لم يستطع. وبهنا يتضح للقُارئ أن المؤلف الخليلي لا يُثبـت لله عـز وجـل صفـة اللكام القائمة به تعالى، وأنه يتكلم هتى شاء و كيف يشاء، بكالام لا يشبه كالام البشر فا لله تعال


ت~


ذالك الوقت) ومعنى الإحداث هو خلق الكالام. و لم يغرّق بين نوع الكالام القائم بذات اللهّ وآحاد ذلك النوع كالتوراة، والإنيـيـ،


 الإمام الطحاوي في تعريفه للقر آن .

قولاً، وأنزله على رسوله وحياً، وصدّقة المؤمنون على ذلك حقاًّاً وأيقنـوا أنـه كـلام


 يقول ابن أبي العز الحنفي في شر ح الطحاوية شار رحاً هذا النص:


 والشكوك والآراء الباطلة)
ثم قال: (وقد افترق الناس في مسألة الكــلام علىى تسـعة أقـوال: ثـم ذكرهــا
فقال:
الأول: أن كالام اللهّ هو ما يفيض على النفـوس مـن معـاني، إمـا مـن العقــلـ الفعال عند بعضهم، أو من غير ه، وهذا قول الصا الصابئة والمتفلسفة.



(1 ) شرح الططحاوية (lV//).
 روانقهم الإباضية كما ذكر المؤلف وقد تيبن لك أن هذا لا يعد كلامأ.

# البحنة في الجزء الأول(1). <br> ثم ذكر الشارح الأقوال إلى أن قال: 

 يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت الميا المين قديمأ، وهـنـا المأثور عن أئمة الحديث والسنة).







 والذي يدل عليه كلام الطحاوي رمهه الله: أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شـاء كيف شاء، وأن نو ع كلامه قديم.






 .|Av/ / الطحاوية (Y)
(YY) S S
كلّمه بكالامه الني هو من صفاته، لم يزل وصفاته كلها خلاوف صفات المختلوقـين،
 قلت : إن عدم تفريق الخليلي في مسألة الكالم بين قديم النو ع وحادت الآحاد هو اللذي جعله يقول في ص (1-1 - 9 ( أن كلام ابن القيـم الـني نقلـه مـن الصواعـق المر سلة حجةة له. ويقول شارح الطحاوية أيضاً: (إن الر سل الذين خاطبوا النــاس وأخـبروهـم أن الله قال، ونادى، وناجى، ويقول، لم يفهموهم أن هذه مخلوقـات منفصلـة عنـهـ بـل اللذي أفهموهم إياه: أن اللهّ نفسه هو اللذي تكلمَ والكالم قائم به لا بغيره، وإنه هو اللذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها ين حديث الإفكك: „و لشأني

في نفسي كان أحقر من أن يتكلم ا الله فيّ بوحي يتلى" (Y) قال: ولو كان المر اد من ذلـلك كلـه خـلا فو مفهومـه لوجـب بيانـه، إذ تـأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعر ف في لغة ولا عقلٍ قائل" متكلمٌ لا يتــو م بـه القولُ والكالاקُ، وإن زعمو| أنهم فروا من ذلك حذراً من التشـبيبه، فـلا يثبتـوا صفـة غيره فإنهم إذا قـالوا: يعلـم لا كعلمنـا، قلنـا: ويتكلـم لا كتككلمنـا، و كذلـلك سـائر الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به اللمياة. وقد قال فهل يقول عاقل إنه


وأحاذر<<
(1 (1) انظر شرح الفته الأكبر ص ع Y ، ،طبع الشؤون الدينية بقطر .


( ( ( ) (YV•N) عسلم ( )

وقوله: 》وأعوذ بعظمتلك أن نغتال من تحتنا《 قال: كل هذه من صفات الله
-(1) (1)
ونكن الخنليلي يدخــل كـلام اللهُ عـز وجـل في المخلوقـات الـتي يجـري عليهـا
الإيماد والإعدام، وصفات اللهُ عز وجل الذاتية لا يكوز أن يقال: أنهـا تدخـلـ تحت
الإيباد والإعدام، تعالى الله عن ذللك علواً كبيراً.
 وإحداث العبد لكلامه أمران ـ ثم شـر حههما ... إلى أن قــال: -أمـا كــلام الله فهـو

كسائر أفعاله من إيهاد وإعدام).
و يتساءل المسلم: كيف يعدم الله صفة من صفاته والله عز وجل واحـــلـ ألحــ بصفاته، ومن صفاته كلامه؟ وهذا أجمـع أهـل السـنة علـى أن مـن قـال : كـلام ا الله مخلوق فقد كفر؛ لأنه بقوله هذا يقول: إن صفة من صفات اللّه مخلوقة وهنا كفر؟. قال تعالى بحيباً للمشر كين واليهود اللنين سألوا رسول اللّه ربه: السلف عن القر آن اللكريم: (وإن القر آن كلام الله منه بدأ بـلا كيفيـة قـولاً، وأنزلـه

على رسوله و حياً . ..
فقوهم: كالام الله منه بدأ بـلا كيفيـة قـولاً: رد علـى المعتز لـة وغـيرهم؟؛ فـإن
المعتزلة والر افضة -و قبلهم الجمهمية وإباضيـة عمـان المتـأخر ين كمـا يقـو ل الخليلـييزعمون أن القرآن لم ييدأ منه وإنما خلقه الله منفصالً عنه.

الحنجرة والقصبة الهو ائية، والملق واللسان والأسنان والشفتان .... إلـ أوصاف الإنسـان المخلوق.

(Y) الطحاوية (Y/ (Y/ ).
(YM) ك
وأقول: وإلى هنا قام بذهنه التشنبيه، فأراد التنزيه فنغى عن اللّه عز وجل ألن يتكلــم

 تعالى بالـقيقة ليس بمخلوق ككالوم البرية). ويواهل الثنيلي في التحر يف الشنيع لكتاب الله فيستدل بآية كريمة- يسـتال بها أهل السنة والجماعة على كيفية إنزال الو حي، الــني أنزلـه الله تعـالى إلى أنبيائـه ور سله، وبيان أقسامه- ويجعلها دليـالً لـه، ويدعـم رأيـه بقـول الأشعرية في الل<ـلام النفسي المتفق عليه بين الأشعرية والإباضية كمـا سـبق ذكـره لذلـك كما سبق ذكر رده هو للكالام النفسي وأنه لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة كمـا في (ص r
وقد سبق مناقشته في الكلام النفسي وأنه مضطرب فيه، فمرة يثبته ومرة ينغيه، واللذي يظهر أن الأمر ين نفيه وإثباته عنده حسب الحاجة، ولذا بڭلده هنا احتاج إليه، فبعد أن ذكر صفات المخلوق و ما بیتا ج إليه لأداء الکـلام مـن حنجـرة ولسـان ... إلخ قال: (وقد بين لنا تعالى صفة تكليمه لعباده حيث قال: :
 وناهيلك أنه سبحانه جعل الوحي تكليماً منه مع أنه إهام يختص به من يشاء من عباده).

وأقول: ليس كل الوحي إهناماً، وإنما الإهلام نوع من أنواع الوحي وفي أول (ص ب| (1) يبدأ بالتحر يف الصريح فيقول: (وإذا عرفت ذلك اتضح لنك جو از أن يكون التكليم من وراء حـجاب إذا أسند إلى الله، .معنـى خلـقت صـوت مسـمو ع لا يصــر عـن شـيء ينبـئ عـن مـراد الله، ويتلقفـه سمـع مـن الختصـه اللّ بالتكليمه، وعلى هذا يمحمل تكليم الله لموسى عليه السام م. ثم يقول: وهو أحلد الاحتمالين اللذين ذكرهما الإمام الطـاهر ابـن عاشـور -

8 8
وهو مالڭي المنهب أشعري العقيلة - في تكليم الله لملائكتـه حيـث قـال : لو كـلام
 المناقشة هلذا الاستللال
نذكر نص الآية الاكريمة فا لله سبحانه وتعالى يقول مخاطبـا" عبـاده مبينـاً فـم و حيـه
 شاء
إن الآية الكريمة قل شملت أنواع الوحي الثلاثة:
ا- الإلفام Y اللكالام من وراء حـجاب r- إرسـال الرسـول وهـو جـبريل عليـه
السالم إلى من اختصه الله من عباده بالإيكاء إليه وهم الأنبياء والرسل. وقل مثلَّ الخنليلي بتكليم الله عز و جل لموسى عليه السالام وهـو النـو ع الثـاني مـن

أنواع الوحي: التكليم من وراء حجاب.
فلنناقش هذا: يقول الخليلي إن التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى الله، يكون .معنى خحلق صوت مسمو ع لا يصلر عن شيء ينبئ عـن مـراد ا الله، ويتلقفـه سمـع مـن

الختصّة الله بالتكليمه، وعلى هذا يمحمل تكليم الله لمو سى عليه السالام . وحيث إن الله عز وجحل قل خاطب نبيه موسى عليه السـلام جي آيـات كثــيرة وردت في كتاب الله، فمن المناسب أن نورد بعض الآيات الواردة ين ذلك لنرى هل شَرْح الـُليلي وتوضيحه لها مستقيم مع نصهـا وفيمـا تــل عليـه لمن يتحــلـ اللغـة العربية، كما شر حها الخليلي بما سبق ذكره، أو أنه حرّهها تحر يفاً شنيعاً أخر جهها عـن

مدلو لها الصريح الواضح؟؟






 سورة القصص وهو قوله تعالى:

 إني أْا اللّه ربالعالمن


 ولنقر أ ما جاء في سورة طه في تكليم الله لموسى عليه السالام، يقول الله تعالى



 فمِمَّن سمع موسى ذاك الصوت الذي يصلـر لا عن شيء؟

 ادّعى أنه رب موسى وطلب من موسى أن يعبده؟.
 وهارون عن مواضعه، وهل العقالاء يقولون مشل هذا؟ ولكى الأشعري المعاصر - غير ابن عاشـور الـنـي استشـهـل الـنليلـي بكالمـه؛ لأنه مالكي الملنهب أشعري العقيدة كما يقوله، حيث فسـّـر سمـا ع الملائكـة مـن اللّ بسماعهم للكالام النفسـي الـنـي سـبق أن رده الخلنيلي نغسـه وقـال: إنـه لا يسـمى

8 E
الكهلام النفسي كالاماً ولكن يثبته حسب الحاجة إليه- هذا الأشعري المعاصر هو: عبدالر حمن حبنكة: فهو يقول في كتابه 》أسس العقيدة الإسلامية) (البــــزء الثـثاني
 يخلق الصوت في جسم أو حجر أو شجر، قال: ويمثل لهذا بتكليــم الله لموسـى عليـه

السلامج《.
وأقول للخليلي: وأنا أضيف لك أشعرياً معاصراً توز ع كتبه في مكتباتنا يقول بخلق القر آن كما تقول وبدون مواربة، فأنت تقول: بخلق صوت مسمو ع لا لا يصـر
 عبدالر ممن حبنكة فيقول: يخلقه ين جســم أو حجـر أو شـجر ويمثـل لـه بتكليـم الله



إلا من هنا الجسم الذي خلق فيه الو حي




 ذلك، وإن من خصائص موسى تكليم اللهّ له كما في محاجـة آدم وموسىى المرويـة في


(YMV) 25

## 



 (أصحابنا المغاربة، وفاقاً للمعتزلة. ولا منكر ذلك فيما قيل إلا بعض الحنابلمة)) (r)



 يُتْلف عن موقفنا وموقف المتعز لة وغيرهم القائلين بخلقه.
 فحسب)(8) أهـ.




 هذا القر آن المتلو المسموع ع المكتوب في المصاحف غنـلوق، وأن الخـلـاف لفظـي كمـا
 (


2 $\int$
نقله عن نور اللدين السالمي.
يقـول في (ص 117 ( 1 ( 1 ) : (وظهـر لي أن هـذا الموقــف لم تتفـق عليــه
الأشاعرة أو أنهم لم يستقروا (صليه).


 (إذا تأملت فيما ذكر نــاه أدر كــت النقطـة الملافيـة بــن المعتز لــة وأهـل السـنة والجماعة ـ ويعين بهم الأشاعرة - وهي أن هنـاكـ معنى لألفـاظط القـر آن يتكـون فيـه الأمر والنهي والأخبار المتحهية إلى الناس، وهو وهي قديم. فما اسمم هذا المعنى؟ المعتزلة: اسمه العِلْم إذا كان أخبارًا، والإرادة إذا كان أمراً و ونهياً.
 العلم والإرادة قائم بذات الله تعالى.
قال: وأما الككلام الذي هو اللفظ، فاتفقو اعلى أنه بخلوق، وعلى أنه غير قـائم بذاته سبحانه. باستثناء أممد بن حنبل ونعض أتباعه.

المناقشة والجدال اللذين قاما حول هذا البحثـ...) إل丈.

قلت: وبهذا يتضح أن الأشاعرة متققون مع المعتز لة والإباضية المتأخرين مــن أهـل عُمَان - كما قـرر الخُليلي- مـن أن هــنا القـرآن الموجـود في المصحـف المتلـو بالألسـن مخلوق، وأن الخنالف خحلاف لفظي كما نقله الخليلي عن نور اللدين السالملي، لأن المعتزلــة ومثلهم الإباضية المنتأخرون يقولون: هذا القــرآن المكتـوب في المصحـف المتلـو بالألسـن،
 الككام النفسي، أما الموجـود في المصـاحف المتلو بالألسـن فهو مخلوق. إذاً لا خـلاف الا بينهما إلا في اللفظ.
أما ما يسمونه اللكلام النفسي، فقد سبق أن الخليلي رده عليهم وقال: إنه لا يوجد












حكواڭ الخليليُ اتفاق الإباظية والحنابلة

وأما دعوى الخليلي في (ص0 ب ا) الاتفاق بين الإباضية والحنابلة فإليك نـص كالامه أولاً، ثم نتبعه بالمناقشة يقول المنليلي: (أما خن ـ معشر الإباضية القائلين بخلق القر آن، ومن قال بقولنا من المعتز لة وغيرهم - فقد اتفقنـا مـع الحنابلـة القـائلين بقـلـم النصوص القر آنية، على أن موسى عليه السالام سمع من تكليم الله كالاماً مركبـاً مـن الحرو ف وأنه كــان صوتـاً، إلا أنـا الختلفنـا في قلمـه و حدووثـه، فقـالو! بقدمـه وقلنـا بحـوثه، وإنما قلنا: إن هذا تكليم حقيقي من اللهّ له، لأنه م ميكن بواسطة بــل خحلقـه الله له حيـث شاء فأسمعه إياه من غير أن ينطق به ملك أو مخلوق آخر). وأقول: إن هذا افتزاء، فالحنابلة لم يقولو ا: إن تكليم الله لمو سى قديـم بــل هـو حادث في وقته، وسيأتي توضيح ذلك في الجواب على هذه الدعوى. قال الحليلي: (وقد قال كثير بأنه تعالى خحقه في الشجرة وأسمعه دنها، وهذا الذي نسبه الفخر الرازي إلى الإمام أبي منصور الماتريـي. ثم رد عليه فتــال: ولا يتعـين ذلك لعدم ما يل عليه، وإنما هو أححد اللاحتمالات الواراردة)أهـ. والجو اب على هنه اللدعوى من وجوه: الو جه الأول: أن سلف هنه الأمة أهل السنة وابحماعة، وهـن تبعهـم وسـلك مسلكهم من الحنابلة وغيرهم من أهل المناهب الأربعـة يثبتـون لله عـز و جــل صغـة الكالام، وأنه عز و جل يتكلم متى شاء و كيف شاء، وأن كالاهـهـ تعـالى قديـم النـوع ع

حادث الآحاد غير مخلوق(1)
وأنه تعالى كلّم موسى عليه السلام بكالِ سمعه منه مباشـرة دون واسـططة كما قرر الخليلي وذلك لقوله تعالى:

(1) انظر: شرح الطحاوية (1V\&/1).

15



9- إل آنر القهسة ].
ومثل ذلك الآيات من سورة القصص [ من الآبـة بr إل الآيـة ro ب، وقـد سبق
مناقشة ذلك وبيان فساد استدلالهم بهذه الآيات.







- [ TV

و لم يرد عن السلف ومن قال بقولمم واتبع سبيلهم من الحنابلة وغيرهم ما عبّر

 غنلوق.








(Y \& \% ) J
مخلوق آخر) ثم يعكس فيقول: (بل خلقه الله له حيث شاء). فكيف يكون كلاماً حقيقياً من الله بـلا واسـطة؛ ثـم يقـول: (بـل خلقـه الله حيث شاء)، إن هذا الشيء اللذي خحلقه |لله فيه هو الواسطة الــيت ينغيهـا ثـم يثبتهـا، فهل الذي قال لمو سى عليه السالام:
 إن هذا هو الضالال المبين والله شهيد بذلك. وبـنک



وتتول مع هنه الآيات كلها : إنه خلقه له حيث شاء؛ وقد قلت في (ص أوها: (إن التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى الله، أنه بمعنى خَلْقِ صوتٍ مسمو ع

لا يصلر عن شيء).
فهل يصـر هذا الصوت المسمو ع عن عدم؟ ألا يكفي هذا التناقض بأن أهل الباطل و خالاّن الهوى لا تثبــت فـم قــدم، ولا يستقيم لمم بنيان، لأنه أسس على جرف ها هار . وأما غيرك فكانوا أصرح منك في باطلهمه، كما نقلت عنهم وأنطقك اللهّ بـرد باطلهمم، ولكن لم تــرده بـالحق حيـث قُلـتِ: (وقــد قـال كثــير بأنـه تعـالل خحلقـه في الشـجرة وأسمعـه منهـا، وهـذا الـذي نسـبه الفـخـر الـرازي إلى الإمـام أبـي منصــور الماتر يدي) ثم قُلت': (ولا يتعين ذلك لعدم ما يدل عليه). قُلتُ: ولكن قل صرح الأشعري المعاصر عبدالرممن حبنكــة في كتابـه 》أسـس
 الكالام فن جسم حجر أو شجر، قال: ويمثل هذا بتكليم اللهّ لموسى؛ كما سبق ذكـر

2] خـ،
وومناه عند (حبنكة) - وهو صريح قوله لا لازمه كما تقدم-: أن ذلك الجـسم من الـجر أو الشـجر هـو الـنـي قـال لموسى عليـه السـالام:
 اللكام من وراء حجاب إلا من ذللك ابلمسم وهلا أُحذ موسى ذلك الوحي. و لم يبين لنا حبنكة هل موسى عليه السلام عبد ذلك الجِسم، أو عَبَدا لله الذي كلمه وأمره بعبادته؟ إن هذا من أفسد الاستدلال والتلاعب بكالام الله وتحريغه عـن مو اضعه.
الو جه الر ابع: إن قول الخليلي: (إن هذا تكليم حقيقي من الله لـه، وأنـه سمـع
من تكليمّ الله كلاماً مر كباً من الحرو فو وأنه كان صوتاً). أقـول: إن هـنـه التـأكيدات كلهـا تمنـع أن يكـون الكـالام قـام بغـيره سـبـحانه وتعلى، لأن المتككم هو من قام به الكالام حقيقة، وقد قــال: إن هــا تكليـم حقيقـي من الله له. يقول شارح الطحاوية: (و كيف يصح أن يكون هتكلماً بكالام يقوم بغيره؟ ولو صتح ذلك للزم أن يكــون

 نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كالم خلقه في غيره، زوراً كــان أو كذبـاً، أو كفر اً، أو هنياناً، تعالى الله عن ذللك، وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي:

و كل كـلام في الوجـود كالمـه ســواء علينـا نـــثره ونظامـــه

ولو صح أن يوصف أحن بصغة قامت بغيره؛ لصحح أن يقـال للبصـير: أعمىى،

وللأعمى: بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره...) (1)


القائلين بقدم القر آن.
فهذا كالام أهل السنة، واقرأ فيما يلي كالام علمـاء الإباضيـة، في بيـان أن اللّ
يتكلم متى شاء، وأن الكالام صفته، وأن الصفة لا تقوم بنغسها.



 فلما فسدت هنه الو جوه التي لا يخلو الكلام منها، صح أنه مل يزل متكلماً؛ لأن مـن

صغته الكالام).

 حبنكه- حيث قال البسيوي: ( مسألة - انحتلاف الناس في كلام اللّه لموسى عليـه

السلام.
قال: و سأل عن: الختلاف الناس في كالام اللهُ لموسى عليه السلام، قيل له: إن
الناس قد اختلفوا في ذلك.






كالامه، وذلك قولـه لنبيـه عمــد




 بالو حي، كما قال: ألا ترى أن الوحي كا

 . تالى (1)

(Y£V) Eك
وفيما يلي الحديث عن الفصل الثاني:
 تضارب القائلين بقدم القرآن
 مسالكه باختلاف أصحابه فيما بينهم - ينبجس من نبع واحلـا ولما وهو عدم التفرقة بـين



 بأضدادها). هذا هو المقطع الأول من الدعوى.


 بجاوزه إلم التزاشق فيما بينهم بالتجهيل والتبديع، والتقاذف بالتضليل والتكفير). المقطع الثالث في الصفحة نفسها واليت تليها وهو المقصود من تأليف الكـيا ولكتـاب


 لقول إمامهم أممد بن حنبل، ومن أمثلة ما اختلفوا فيه: أ ـ صوت قارئ القر آن وتلاوته.
 ج - تكلم اللّ هل هو .كشيئته أو بدو بنها). ثم قال في بداية (ص YV ( ) من كتابه هذا:
(ونما أن حلافهم في الــرورف والأصـوات والتـلاوة متدانحـل، بنمـع بينها في
عرض أقو الفم فيها ونتدها). تم بدأ بالتمثيل والنقاث.




 الآخرين التي يردها، ويجعلها قولاً له ويـرد عليـه فيهـا، ومــنا مـن أعجـب الأمـور، وسترى أمثلة ذلك.
ونبدأ بالرد أو لاً على المقطع الأول فأقول: إن السـلف وأتبـاعهم مـن العلمـاء



 عليه، فهنا من أعجب عمل الخليلي!


 وقد تكفل اللهّ بهظظه من التحريف والتبديل.


 بذلك في كتابه هذا (ص 9 \& 1) وما بعدها من هذا الفصلـ


## تعريف القرآن عنح أهل السنة





 فهذا قول أهل السنة في وصف القر آن الكريم فلم يصـدر منهـم القـول: بأنـه قديم، وإمنا قالوا: القر آن كلام اللّه منه بدأ قولاً... إلغ.


المقطع الثاني في (ص דץ Y ):

يقول المليلي: (ومع انحاد مصدر هذا القول بخد بين أصحابه من التنازع والتدافـع

وقال الشيخ حافظ الـكمي يخ منظومته الموهرة الفر يدة في تعقيق العقيدة في تعر يف القر آن:
 تكـــــم الله رب الــــعالمين بـــه قــــولا

آلاتنــا الـــرق والأقــــــلام والـــــدد

لفظّيـة ســاء مـا راحـوا ومـا قصــدوا


وكـــل أفــــعـالنا غخلو قــــــــــة و وكــــا وليـس مخـــلوقا القــر آن حيـــث تلـــى والواقفـــون فشــــــــر نحلــــة وكــــــذا

Q $\int$ غ
ما يقضي العجب العجاب، بحيث لا يمكن أن تجتمع أقواهم في طريـق واحـــ ولا تنتهي إلى غاية واحدة، و لم يقف الحمد عند هذا، بل بتاوزوه إلى التزاشق فيمـا بينهـم بـالتجهيل

و التبديع، والتقاذف بالتضليل والتكفير ...).
وابلمو اب:

أولا": إن عنو ان الفصل عام، و يظهر أنه أراد به الخصوص فقّل وجّـه نقــنه إلى
الحنابلة، بل إنه خص بلدعوى التضارب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيــمّ، وليته أنصف فيما ينسبه إلى شيخ الإسلامَ ولككن ستجلد ين النـص التـالي مـا يقضـي العجب العجاب من عمل الخلنيلي فيما يسميه تضارباً، حين ينقل الكــلام عـن شـــخ الإسالم وهو كلام يـرد بـه شـيخ الإسـلام علـى المنحـالف و الـنـي يقـول فيـه شـــخ الإسالم: (إنه لا يقول هذا الكالم إلا جاهل) ثم يتزك الـلنيلي رد شيخ الإسلام علـى ذلك القول الخطأ، ثم ينسبه لشيخ الإسلام والحنابلة، ثم يبدأ الرد عليه ويناقشه كأنه

قول شيـن الإسلام.
إن هذا الأسلوب ـ أي أسلوب المغالطة ونسبة الأقوال إلى غير قائلهــــ منهـج متبع عند أهل الأهو اء. وقق سبق في القسم الأول في إنكار الحنيلي (رؤية المؤمنين ربهـمـ في الجنـة) أَنْ عَمِلَ مشل هنا التلبيس، وقل كشفت تلك المغالطـة للقـارئ، ومنهـا نقلـه عـن شـــخ الإسلام من الفتاوى البُلد السادس (جزئية) وتر كه ما قبنها وما بعلها كا كمـا ئ (ص به ) من الجزء الأول المخصص للرد عليه في إنكار رؤية المؤمنين ربهم يـو م القيامـة. ثم هو هنا يتبع ذلك الأسلوب؛ فقل نقل مقطعاً من الفتاوى (
 في حرو ف المعجم صاروا بين قولين: طائفة فرقت بـين المتمـاثلين فقــالت: الــرورو حرفان هذا قديم وهنا مخلوق، كما قال ابن حاملـ والقاضي أبـو يعلىى وابـن عقيـل وغيرهم، فأنكر ذللك عليهم الأكثرون وقالوا: هذا عخالفة للحس والعقل؛ فإن حقيقـة هذا الحر ف هي حقيقـة هـنا الحـرف ... «) ثــم اسـتمر شـيتخ الإسـلام في نقـل هـذه
(Y: 1) [5]

 أُومر .
فقال أممد: هذا كفر . وهؤلاء تعلقوا من قول أمتم بقولـــه: كـل شـيء مـن
 بالقر آن كما لا تتم بغيره من كلام الناس.




 ادعى ابن تيمية عدم تناقضها -فــنظر إليهـا أخـي القـارئ الكريــمـ بعـين الاستقالال

الفكري.... إلخ.
والجواب: إن المليلي لم يكمل النص عن شيخ الإسلام ابـن تيميـة كعادتـه في التدليس و كان الواجب عليه أن ينعل رد شيخ الإسالم على هذه الأقوال؛ لأن عبارة

 نقدها ورد على أصحابهـا. وذلـك بعـد المقطع الــــي أقتصر عليـه المنليلـي لغـر المغالطة والتلبيس، فقد بدأ شيخ الإســلام مسن السـطر الثـالث مسن (ص 0م) فقـال المال:






T
مقصودهما بذلك أن الذي لا يعبد اللهّ إلا بأمره هو أكمل منن يعبده برأيه من غير أمر
 الألف، فقالت: لا أسجد حتى أومر). قال: وهذا الأثر لا يقوم بمثله حجة في شيء ولكن مقصو دهـما خرب المثــل أن الألف منتصبة في الخط ليست هي مضطجعة كالبـاء والتـاء فمـن لم يفعـل حتى يؤمر أكمل كمن فعل بغير أمر . وأهمد أنكر قول القائل: إن الله خحلق الحروف، ون وروي عنه أنه قال: مــن قـال إن حرفاً من حروف المعحم مخلوق فهو جهمي؛ لأنه سلك طريقاً إلى البدعـة، ومـن قال إن ذلك مخلوق فقد قال إن القر آن مخلوق.

 أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع لأنه عندهم لم يتكلم .مشيئته وقدر تها ونه قال وصرح أحمد وغيره من السلف، أن القرآن كالام اللهّ غير مخلوق، و وم يقل
 الككام المعين كالقر آن أو ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلمي لم





 وأصحاب أصحابه كابنيـه صـالـ وعبـدا لله و حنبـل وأبـي داود السـج




 تشعبت وتفرعت في هذا الأصل).
قال: (والمقصود هنا أن كثيراً من النـاس المتأنخرين م ميعرفوا حقيقـة كـلام السـلف



 فاسدة يلتزمونها ثم ضرب الأمثلة لذلكّ) (ب) . وهلا نقول للتخليلـي: فأينٍ التضـارب في كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أو التناقض الذي تدعيه ظلماً وجوراًُ؟.
ولو كنت منصفاً لنقلت هذا النص الني نتلته ليطّلع عليه القارئ ويكا ويكم على


 عليها وبين أن القاضي وغيره من أتبا ابع ابن كلاب تأولو ألوا كلام الإمام ألمد على أنى أنـه
 بذلك إذا شاء الإسماع، لأنه عندهم مُ يتكلم كمشيئته وقدرته. فهو يرد على هؤلاء، ويوضّح معنى كالام الإمام أمــــد المتفق مـع كـلام أئمـة

 المخطئين و بيان الصواب في ذلك.
8.

السلف، وأنه كالام لا تضارب فيه، فتعكس الأمر وتضلل القـراء بمـا تدعيـه تضاربـاً ظناً منك بأن كالامك لن يهيئ الله له من يكشفه ويبين زيفه للآخرين. ونقول للقارئ اللكريم -الباحت عن الحمق-: إنه قد اتضح لــك تلـك المغالطـة واللدعوى الزائفة على شيخ الإسالم ابن تيمية، وأن هذا الأسلوب اللذي اتبعه الخليلي
 عليهـم، ما دام ذلك العمل يؤيل ما يذهبون إليه، وهنا العمل مخالف لـا أمر اللهّ به في كتابه، وأمر به رسوله رسوله وأثا مِينا ثم يو اصل الخليلي في دعواه التناقض عند شيخ الإسـلام ابـن تيميـة فيقـول في
 ما يقوله ابن تيمية أيضاً) ثم نقل عنه ما يأتي قال: (أمـا القـول بـأن المـداد المكتـوب قايم فما علمنا قائلاً معروفاً قال به، وما رأينا ذلك في كتاب أحـا من المصنـفـين لا من أصحاب أبي حنيفة ولا ماللك ولا الشافعي ولا ألمدل، بل رأينـا في كتـب طائفـة
 وتكنيب من نتل ذلك، وون كلام بعضهم ما يدل على أن المداد في المصحف حرفـا قـيماً ليس هو المداد؛ ثم منهم من يقول هو ظاهر فيه ليس بهال....).
 وهي أقوال يكـم عليها ابن تيمية بالفساد والبعلان، ثم ثختم هذا المقطع بقول شـــيـخ الإسلام: 》و لا ريب أن من قال: إن أصوات العباد قليمة فهو مفتر مبتـــع علـه حكــم أمثاله، كما أن من قال: إن هنا القر آن ليس هو كالام الله فهو مفتز مبتد عله حـم أمثاله<< فأنت ترى أن شيخ الإسالام ينقل هذه الأقوال ويرد علـى أصسحابهـا، ولكـن مـاذا يعقب الخنليلي على شيخ الإسالم؟ إنه يعقب علم هــنـه النصسوص الـيت صـرهـا بقوله: (وإن أردت المزيل من تناقضهمم فاسمع إلى ما يقوله ابن تيمية).

## 

فيقول في (ص •r|) -المقطع الأخير - تعقيباً على ما نقله عن شـيخ الإسـام ابن تيمية: ا(اانظروا إلى هنا التضارب في الأقـوال والتحـزب في في الآراء مـن غـير دليـل
 الحجة على ذلك من برهان العقل (أو صحيح النقل؟ وأقول: إن أصحاب الأقوال المتضاربة الذين يرد عليهم شيخ الأليا









 حشوية. والقرامطة ـ كأتباع الـاكم - يسمون من أوجب الصالاة والز كـــة والصيـام والـج حشويا.
قال: وهذا كما أن الرافضة يسمون قول أهل السنة وابمجاعة قـول الجمهورو، و كذلك الفلاسفة تسمي ذلك قول الممهور، فقول الجمهور وقول العامة من المنـس

المثال الثاني: جاء في السـؤال: إن قومـأ يقولـون أن القـر آن حـادث بـانصوت
والحرف وهم المهمية.
 وهم الجهمية ـ فهو كلام من لا يعرف مقالات الناس فإن الجهميــة يقولـون: إن اللّ

## 8.

لا يتكلم وليس له كلام، وإنا خلق شيئًاً فبر عنه، ومنهم من قال: إنه يتكلم بكـلام يخنلقه في غيره وهو قول المتعز لة).




 هذا (ص عץ (1) المقطع الأخير هنها.
 نتل ما يتعلق بهذه المغالطات، مـن كـلام شـيـخ الإسـام الـلـي اقتطع الخليليلي منـه







70 6 (
 (lor - I YA الإسلام ابن تيمية، التي ينقل الخليلي مقتطفات منها مبتورة مدعياً التضـارب فيهـا ..

فأقول: جاء ين هذه الصفحات التي ذكرها الخليلي من الفتـاوى الجلــد الثـنـي عشر رد ابن تيمية على الطوائـف المنحرفـة عن منهـج السـلف في كـلام اللهَ مبيّنـاً

أخطاءهم كالمهمية والمعتزلة والكر امية والأشعرية، أو الذيــن لم يفهمـوا مـا قصــهه الإمام أمحد من قوله: 》هم قال لفظي بالقر آن تخلـوق فهـو جههمـي، وهـن قــال غــير تخلوق فهو مبتدعه، وقد قال الخلميلي: أن هــذا القـول الـذي حكـاه ابـن تيمـة عـن الإمام أممل و كذلك تلميذه ابن القيم متضارب، فإليك قول شيخ الإسالام ابن تيميــة لترى هل هو متضارب، أو أن الخليلــي مغـالط يسـلك التمويـه علـى القـر اء بتقطيـع الككام أوصالًا يفصل بعضه عن بعض، وقد قال شيخ الإسلام في معرض الرد الــنـي
 هنا القول و لا الأقوال قبله قول أححل من سلف الأمة ولا أئمتهــا، و لم يقـل ذلـك لا الإمام أحملـ و لا أئمة أصحابه ولا غيره من الأئمة؛ بل كلهــم متفقـون علـى الإنكـار على من قال: إن لفظي بالقُ آن غير مخلـوق، فكيـف مـن قـال صوتـي غـير غخــوق؟

فكيف .كن قال: صوتي قديم؟)
ثم قال: (وأما القول بأن المـاد الذي في المصحـف قتيـم: فهـنا مــا رأينـاه في كتاب أحلد من طوائف الإسـالام، ولا نقلهه أحـل عـن رجـل معـروف مـن العلمـاء) وهكذا، إلى أول (ص ^1 ا) قال: (ورأينا طوائف يكنبـون هـؤلاء في النقـل، قـال: و كأن حقيقة الأمر أن أولئك يقولون قول غيرهم .كمجرد ما بلغهم من إطلاق قو لــمّ،


من بعض عو امهم إن كان ذلك قد وقع. قال: وهذا الباب وقـع فيـه غلـطط بهـذا السـبـب حتى غلـط النـاس علـى مـن

 حكى عنه أنه قال: لفظي بالقر آن غير مخلوق، فغضب عليه أحمد وقال: أنا قلت لـلك
 لك: هذا غير غخلوق فقلت: نعم. فقال: فلـم حكيـت عـين أنـي قلـت لـلك: لفظطي بالقر آن غير مخلوق؟ فقال: لم أحكه عنك وإنما حكيته عن نفسي، قال: فالا تقل هذا

فإني لم أسمع عالاً يقول هذا، ولكن قل: القرآل آن حيث تصرف كلام اللّ غير غخلوق.






 الله؛ ليس المراد أن نفس اللفظ والخط هو رسول اللّه.

 قال

 المسمى بهذا الاسم. والذين نفوا ذلك رأوا أن نسس اللفظ أو الحـط ليس هـو الأعيـان المسماة بذلك...) إلخ (ص (1) )
ووي (ص •V (IV) قال: (وأهل متصود الطوائف كلها صحيح إلا من توسّل بقوله


 يكون كلامه إلا ما كان خنلوقاً بائناً عنه.

 الشيء البائن عن غيره، ويتمل الشيء الذي ليس هو إياه ولا بائن عنهـ ...) قال: وهكـنـا

أنْكر الأئمة قول من قال: (الفظطي بالقر آن مخلوق أو غير مخلـوقه). وقــالوا: مـن قـال هـو
مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير خخلوق فهو مبتلـ ع). أقول: إن الخنيلي نقل هنا التعبير الذي بين القو سين ( من قال: لفظي بالقر آن مخلوق..) عن الصو اعق - لابن القيم - كما في (ص IYV) من كتابه، كما كرره في أماكن أخر ى عن ابن تيمية، ثم قـال : ووحكـوا عـن أهمـل قو لـه: (امـن قـال لفظي بالقر آن مخلوق فهو جهممي، ومن قال غير مخلـوق فهـو مبتـد ع)) ثـــم قـال: و في هـنا النص اللني رووه من التناقض مـا لا يخفـى علـى عـاقل، فإنـه لا تو سـط بـين الخلـق وعدمه، فالشيء إما أن يكون خخلوقاً أو غير مخلوق، فإن كــان مخلوقـاً فلمـاذا يضلـل من قال بخلقه؟ وإن كان غير مخلوق فلماذا يبدّ ع من قال بعدم خحلقه؟ ) هكذا يقول في اعتراضه على هذا التعبير الوارد عن الإمام أملد. وإليك جواب ابن تيمية على ما يدعيه الحليلي تناقضاً، لتعرف تعبير السـلف عن كل شبهة يتعلق بها المبتدعة للوصول إلى أقو اهـم الباطلة، يقول شيح الإســلام في
 بالقر آن مخلوق أو غير مخلوق، وقالوا: من قال هو مخلوق فهو جهمي، ومن قال غــير
 فقال :لأن اللفظط والتاووة والقراءة يراد بها المصـدر الـذي هـو فعـل العبـلـ، وأفعـال العباد مخلو قة (1) فمن جعل شيئا" من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك مـن صفـاتهم غــر عخلوق فهو مبتد ع. وير اد باللفظذ نفس الملفـو ظل كمـا يـراد بـالتالاوة والقـراءة نفـس الكـالام وهـو القر آن نفسه.
 أفعالمه، وعند المعتز لة: إن العبد يخلق أفعاله. والمليلي يقول بقول المعتز لة.



- جهـمي)

هكذا يقول شيخ الإسالام ابن تيمية يف توضيح ما قاله الإمام أحمد، وهو بحمد الله واضحح لم يريد اللمق، ولا تناقض فيه بو جه من الو جوه، ثمث يزيد ذلك تو ضيحاً فيقـول :




 فإذا قالو ا: هذا كلام النبي الكالم حروفه ونظمه ومعانيه، لا إلى ما اخختص به المبلغ من حر كاتـه وأصو اته؛؛ بـل يضيغون الصوت إلى المبلّغ فيقولون: صوت حسن وما كان في الكــالام مـن فصـاحـة حرو فه و نظمه و بلاغغة معانيه غإنما يضاف إلى المتكلم به ابتداء لا إلى المبلّغ له، ولىــن يضاف إلى المبلّغ حسن الأداء كتجو يل الحبروف وتحسين الصوت وهـنـا قـال تعـالى:
 قال: و كان النبي

(1) (1 (1) (1)

ح) آلتو حيد لابن مندة ( C ( C )
(rrov
 الكرام البر رة، وزينو! القر آن بأصواتكمه ع(OTV).
（Y7）E．
》 الله أشدل أذناً إلى الرجل يحسن الصوت بالقر آن من صاحب القينة إلى قينته《（1＂） قـال：فبـين الله ورسـوله أن القـر آن المسـموع كــلام اللّه لا كـلام أحـــ هـن المخلوقين، والناس يقرؤونه بأصو اتهمه فمن قال：إن هذا القر آن المسـمو ع ليـس هـو
 كما أن من قال：إن هذا الصوت المسمووع ليس هو صوت العبد أو هو صوت اللّه

 بعضهم إلى بعض وليس لأحل من الو سائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوتـه، لم يمـلـث
منهم أحل شيئا＂من حروفه ولا نظمه ولا معانيه، بل جهيع ذلك كالام الله تعالى）（r）
 （OV／／IY） إنكارهم على الذين قالو！：بأن تلاوة العباد وألفاظهم بالقر آن غـير بخلوقـة و حككمـوا عليهـم بالبلدعة وأمروا بهجرهمم، بجد ما يخالف ذلك في كلامه بنفسـه حيــث يقـول：》وأما الحرو ف هل هي غخلوقة أو غير تخلوقة؟ فالخلاف خي ذلك بين الخلف مشهور؛ فأما السلف فلم ينقل عن أحلد منهم أن حرو ف القر آن وألفاظه وتلاوتـه مخلوقـة ولا ما يدل على ذلك．．．＂إلخ． ثم قال：ولا داعي إلى التعليق على هنا اللكالوم، فإذا كانت تلاوة التالي للقر آن غير تخلوقة؛ مع أنها نعل من أفعاله والتالي نفسه مخلــوق، و كـل أفعالـه كائنـة منـه بعـا أن لم
（1）أخر جه ابن ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في حسن الصوت بالقر آن．
 وابن حبان ين صحيحه（IT／I／رقتم（VO\＆）．



ك كa


 الحليلي سببه عجزه عن المواب لا تعجباً من الكلام

 غخلوق. وقالوا: من قال هو خخلوق فهو جهمي- قلت: ومو قول الخليليلي - ومن قـال


 فهو مبتدع).
 ينفي الملانب الآخر فيقول: (ويراد باللفظ نفس الملفوظ كما يـراد بـراد بالتلاوة والقـراءة نفس الككام وهو القرآن نغسه.
 جهمي) اهـ.
وقد نقل الحنليلي هذا النص و ولم يستطع الرد عليه. فأين التضارب وأين الــــي
يخالف بهه ابن تيمة كلامه السابق؟؟ - كما يدعي-.

فإليك نص كلام ابن تيمية في مسألة التكفير لتعر فـ أن (المليلي) يُرمي الككلام
على عو اهنه.
 عملد الرسول، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واتبـع غـير سـبـيل المؤمنـين؛ فهـو

 قلد يكون فاسقاً وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. فالتكفير يختلف بحسب اختلاو حال الشخصص، فليس كل خخطئ و لا مبتــن ع
ولا جاهل ولا ضال يكون كافراً...) إخ.

الحكم المفصل في المْخطئين؟.
ولكى الهوى هو اللني يدفع صاحبه إلى أن يقول عن الآخرين قولاً هــم بـرءاء
منه
ثم إن الحخليلي نقل نصاً مطولاً من الفتاوى (OV乏-ovr/I Y)
آخر (ص و
(... . و وهناكك ثلاثة أشياء:

أحدها: حروو القر آن اليت هي لفظه قبل أن ينزل بها جــريل وبعــ مـا نـــل بها، فمن قال إن هذه مخلوقة فقل خحالف إجماع السلف، فإنه لم يكن في زمانهم مـن يقول هذا... إل.
الثناني: أفعال العباد وهي حر كاتهم اليتي تظهر عليها التلاوهة فلا خـلالف بـين
السلف أن أفعال العباد مخلوقة...إلخ.
الثالث: التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حر كة الآية، فهزه منهم مـن يصغهـا بـالنلق، - وأول مـن قـال ذلـك فيمـا بلغنـا حسـين الكرابيسـي وتلميـنه أبــو داود الأصبهاني وطائفة- فأنكر عليهـم ذلك علمـاء السـنة في ذلك الوقـت و جمهورهـم؟ وهم اللفظية عند السلف اللذين يقولون: ألفاظنا بــالقر آن مخلوقـة أو القـر آن بألفاظنـا تخلوق ونو ذلك، وعارضهم طائفة من أهل الحـديث والسنة كثيرون فقـالوا: لفظنـا بالقر آن غير مخلوق، والذي استقرت عليه نصوص الإمام أمـمل وطبقته من أهل العلــم أن من قال: لفظي بالقر آن مخلوق فهو جههمي، ومن قال: غـير تخلـوق فهـو مبتـلـع، هذا هو الصواب عند هماهير أهل السنة، أن لا يطلق واحل منهمـا كمـا عليـه الإمـام

أهمد وجمهور السلف؛ لأن كل واحد من الاطالاقين يقتضي إيهاماً خلطأ.



 كالام واضح لمن أراد الحق الذي تدل عليه الأدلة النقلية والعقلية.



 كلها من جنس ما سبق).




## وليس يصـح في الأذهــان شيء إذا احــــاج النهـــر إلى دليــــلـ

 قال: (و كلامه هذا لا يُتلف عما سبق نتله عنه فلا يكتاج إلم تعليق). وأقول: إن تعقيبه على كالام شيخ الإسالام ابن تيمية هو تكر ار ار لتولــلـه السـابق المتكرر وقد عقبت عليه سابقاً فلا يكتاج إلى إعادة وا وا اللّه أعلمّ
 انتهى من النقل من (ص OV乏-OVY) من فتـاوى شـيخ الإسـالام ابن تيميـة كر راجقاً إلى (ص V• V







 أور 20 شيخ الإسلام من خـلالف وقع بـين بعض أصحـاب أهمـد بعـد موته وبـين طوائف من غيرهم بهنا السبب.


 وهنا توقف الخليلي وعلق بسطرين ثـم واصـل الكـلام بعــد إسـقاط الأسطر


 من لا يدري كيف وقعت الأمور) إلى هنا. ثم استأنف المليلي النقل فقــلال: (وذكر

 لأجل قوله في مسألة اللفظ).
قال الخليلي: (وتعقبه ابن تيمية بأن هذا من أبين الكذب على أتمد والبخاري،

 وقد ترك الحليلي النص التالي وهو قوله: (... و كان أنمــد مكر مــاُ للبخـاري


ع ${ }^{\text {a }}$
يف كتابه في 》خحلق أفعال العباد《 إن كلتا الطائفتين لا تفهم كالام أحمد). ولكن لماذا يعيد الخنليلي هنا اللكالام هنا وقد كرره قبل ذلك مرات بنقلــه عـن ابن تيمية من هذا البُللـ من الفتاوى مرة من أولــه، ومـرة مـن وسـهه، وأخـرى مـن آخر 0 ثم يعود مرة أخرى لفذا النص، ولككن نقر أ تعقيبـه علـى ذلـك لنفهـم الشـيء

الجديد هنا.
يقول في (ص ا؟ | ) بعد قوله: (ووفاة البخاري كانت سـنة سـت وثمسـين) قال: (وهنَه صورة واضحة من صـور التعصـب المقيـت الـذي كـان بينهـم في هـنه المسألة، وناهيك أن ابن تيمية ينسب هنا الكنب إلى من له علم ودين منهمه، فكيف . كن خلا منهما أو من أحلهما، وأي دين يبقى لمن يسو غ لنفسه أن يكنب اللدين، ولست أرى هذه الاستساغة للكذب إلا أثراً من آثار اعتقاد العفـو عـن أهـل

اللكبائر، أو أنهـم يعذبون .مقدار ثم يخر جون من النار) اهــ هـ وأقول: إن الجليد في هنا النص هو القول: بأن هرتكب الكبيرة مخلّل في النار، فهنه عقيده الخوارج؛ والمؤلف الخليلي له يف كتابه هذا المبحــث الثـالث (ص وعنوانه (انخلود أهل الككبائر في النار)) ولكنه أراد أن يعجّل للقارئ هذا الحـكـمـ علـى
 يقـول: (مات البحاري... إلخ ثم قال ابن تيمية بأن هذا من أبين الكنب على أحمــــ

و البتحاري، و كاتبه جاهل بحالهما...) إلخ النص الذي ذكره.
فإذا كان هنا الشيخ الذي لم يسمه شيـخ الإسلام ثبــت عنـه أن ذلــك الكـالم كتبه بخطه وأخططأ فيه، وبين شيـخ الإسلام ابن تيمية خحطأه و لم يقرّه عليه، فمـن أيـن

وإذا فرضنا أنه عمل ذلك، فما ذنب ابن تيمية وقل رد عليه؟.
وأخيراً ما دليل الخنيلي على أن أهـل الڭكـائر يخلـدون في النــرْ؟ والله يقـول:
 البخاري من حـيـث أبي ذر: „من مات على التوحيــد دخـل الجنـة وإن زنـى وإن

وو صحيـح أبي داود قـال رسـول اللهُ
 النار) يي البزء الثالث من هنا اللكتاب.




 أردفه بقوله: (اهذا كلام القاضي يعقوب وأمثالـهه، مـع أنـه أجـل مـن تكلـم في هـنه المسألة، ولما كان جو ابه مشتمالا" على ما يخالف النص والإلجماع والعقـل خالفـه ابـن

عقيل وغيره من أئمة المذهب الذـين هم أعلم به). قال الـنليلـي: (وبعـد أن حكـى ابـن تيميـة رَدّ ابـن عقيـل عليـه أتبعـه بقولـه: (فهزا اللذي قاله ابـن عقيـل أقـل خططـأ مــا قالـه الـبرزيي؛، فـإن ذلـك مخـالف للنـص

والإِجماع و العقل خخالفة ظاهرة).
تم عقب عليه بقوله: (فانظر كيف يسجل ابن تيمية على أحل كبار أئمتهـم ـ يعذّه أجل من تكلم في هذا المسألة ـ بخالفة النص والإجهـاع ع والعقـل عخالفـة ظـاهرة، و لم يبرئ ابن عقيل ـ اللذي يعتبره أعلم منه بالمذهب - من الخطأ وإن علّ خحطـأه أفـل من خطأ البرزيي؛ و لم يقف الأمر عند هنا الحـد، بل بخده ينقل عن أئمتهم تكفير من قال قول البرزيني، فقّ نقّل عن حماد بن زيد أنه سئل عمـن قــال كــلام النـاس ليـس
 (Y) أخر جه أبو داود في سننه (Y (Y ( باب في الشفاعة.

كهحلوق، فقال: هنا كالام أهل الكفقر . كما نقل عن المعتمر بـن سـليمان أنـه قـال: هذا كفر و لم يعلق عليهما ابن تيمية إلا عا يا يتضضي تأييدهما) .

 القوله حتى زعم إن جلد الاصحف والوتد الوند الذي يعلق به وما حول الوتد مند من الحائط كل ذلك من كلام اللّ، فهو غير غنلوق في زعمهم).
 أولئك يعدون معارضيهم هم البمهلة، ويزعمـون أيضـأ مثلهـم أنهـم أسـعـد بمذهـبـ الإمام أمهد).







المتعارضة) (ص 0 \& ا) من كتابه هذا.


 أنت بكتابك هذا الذي تنشر ه، فلماذا ترمي الأبرياء بدائك؟ رلي على هذا التعقيب الملاحظظات التالية:



يعتبره أعلم منه بالمذهب.
فابلجواب على هنا من وجهين:

 تيمية، وهو دليل قاطع أنه لا يجامل أحداً في الحق.
ثم هو في الوقت نفسـه لا يغمـط الآخريـن حقهـمـ، بـل يثـين علـى العـا لم بمـا يستحقه ويوضح أن خطأه في مسألة وقع فيها النزاع والاشتباه على العلماء الإجــلا لا المعروفين بعلمهم إذا أخطؤوا عن اجتهاد وهم من أهل الاجتهاد فخطؤهم معفو عنه

عند اللهّ عز وجل للنصوص الواردة في ذلك. ولكن هذا لا يعفي العالم من أن يبين ذاك الخطأُ حتـى لا يقـع فيـه الآخحرون، وهذا ما صنعه ابن تيمية في حق هؤ لاء العلماء. الو جه الثناني: إن شيخ الإسلام ابن تيمية بـين سـبـ انتقـاده هـؤلاء، كـمـا فـا في
 لك أيها القارئ الكريـم ما تر كه الخليلي عاملياً لا ناسياً.
 غوأما جواب ابــن عقيـل فبنـاه علـى أصـل ابـن كـلاب الـذي يعتقــله هـو وشـيخه








[ [ ${ }^{\text {E }}$



 الإمام أممل على ابن كالاب وأصحابه حتى علـى الحـارث الماسبي مـع جالالــة قـــر

المارث، وأمر بهجره وهـجر الكالابية).
ثم واصل ابن تيمية الحديث نقـال في (ص 90): (و كثــر مـن المتـأخرين مـن


بسط الكلام على ذلك ين مواضع أخر .
قال: واختلف قول ابن عقيل في هنا الأصل، فتارة يقول بقول ابن كالاب، وتـارة يقول .مذهب السلف وأهل الحديث أن الله تقوم به الأمور الاختيارية ويقول: إنه قام بـه



 فإن هــذه المواضـع مواضـع مشـكلة، كـثر فيهـا غلـط النـاس لـا فيهـا مـن الاشـتباه

والالتباس)
 المخلوقين، كما لا يكاثل في شيء من صفاته صفات المخلوقين...) إلى أن قال في آن آنـر
 بالقر آن العربي بصوت نفسه، و كلم موسى بصوت نفسـهـ الــذي لا يمـاثل شـيئاً مـن أصوات العباد). ثم قال في أول (ص 919): (ثم إذا قرأنا القر آن فإنما نقرؤه بأصواتنـا المحلوقة الي لا تماثل صوت الرب، فالقر آن الذي نقرؤه هو كاملام اللهّ مبلغـاً عنـه لا لا

(YY) ) ك

》 》
 واصل شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هــنا الموضـو ع بذكـر الأدلـة مـن الكتـاب

والسنة.
فنقول للخليلي اللذي قصرّ قلمه عن نقّل ما يوضح كلام شـيخ الإسـلام ابـن تيمية في نقده للقاضي وابن عقيل: أليس ما ذكره ابن تيمية هـو الحـق الــنـي


 العالم شيئاً، وهذا هو أسلوب السلف وأتباعهم لا سيما فِ الأمور المشكلة الـيت فيها الانتباه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رممه اللهّ.

 مثل في (ص 7 • 1) من كتابه فقال: (ولعل علـى رأس هـؤلاء أبـا شـاكر الديصـاني

اللذي قيل عنه إنه يهودي تظاهر بالإسام).

 (الكتاب والسنة). الملاحظة الثانية: من الذي يثير بحث هذه القضية في الوسط الإسـالامي، أليـس

هو الخلنيلي بنشره لكتابه هذا كما سبق التنبيه على ذلك؟
 في (ص ؟ \& ا): (إن ابن تيمية: لم يبرئ ابن عقيل...) إلخ قال: (و لم يقف الأمر عند
8.

هذا الحـ بل بنده ينقل عن أئمتهم تكفير من قال: قول البرزيني، فقد نقل عـن همـاد ابن زيد أنه سئل عمن قال: كلام الناس ليس .متخلوق فقال: هذا كلام أهــل الكفـر، كما نقل عن المعتمر بن سليمان أنه قال: هذا كفر، و لم يعلق عليهـما ابن تيمية إلا عكا يقتضى تأيسدهما) ثم وضع رقم (\&) و كتب في الهامش المرجع السابق (ص 9 (9). وأقول: إن الهامش خطأ وليس هذا الكاملام ين (صبو)، وإنما كلام مماد بن زيــ ومعتمر بن سليمان هو في (صTY اللكالم فيأخلذ الجزئية اللي يريل أن يشوش بها على القارئ ويترلك ما يو ضحهها - قبلهـا أو بعلها- وهذا فإني سأنقل أَسْطُرُ وردت قبل هذا الكالام اللذي ذكره عن همـاد بـن زيــ والمعتمر بن سليمان ليعلم القــارئ تصرفـات أهـل البـاطل في تـأييل بـاطلهم بـأي وســيلة كانت، ثم أتبعها بالقاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة في بيان الفرق بين القول

والقائل.
فأقول: جاء كالام ممــاد بـن زيـلـ والمعتمسر بـن سـليمان في معـرض رد شـيخ الإسلام ابن تيمية على سؤال وجه إليه بدأ من (ص برY) ونص السئال: 》عن قوم يقولون: كالم الناس وغــيرهم قديـم -سـواء كـان صدقـا" أو كذبـاً، فحشـاً أو غــير
 بداية الر سالة المسـى (بالكيلانية) وقد سبقت الإشارة إليها وقد بسط شيخ الإسـالام فيها هذه المسألة و ختمهها بالقول بالفرق بين القول والقائل، والكفر المطلــق وتكفـير المعين.
وبدأ المُواب بقوله: 》الخمــل لله، بـل هـؤلاء خخطئون في ذلـك خطـأ مرمـا"

 ثم قال في (ص ع צץ): (وأنه لا ريب أن الإمام أحمل بن حنبل وهن قبله وبعـده من الأئمة نصوا على أن كالام الآدميين مخلوق نصاً مطلقاً، بل نص أحمــد و كتـير مـن الأئمة على (أقعال العباد) عمو ماً وعلى (كــلام الآدميـنـ) خصو صـاً، و لم يمتنعـواعـن
(YVF) S
هذا الإطلاق لأجل الشبهة الي عرضت لهؤلاء المبتدعة المخحالفين، حتـى يقـول قـائل منهم أو من غيرهم: أنه لا يقال مخلــوق ولا غــر مخلـوق لأجـل شـبهتهمه، أو لكـون
 » »روي في (كتاب السنة) في الكالام على اللفظية عن أبي بكر بن زنويه قال: سمعت أمهـ بن حنبل يقول: من قال لفظـي بـالقر آن مخلـوق فهـو جهمـي، ومـن قـال غــير

مخلوق فهو مبتد ع ولا يكلم")
قال الحلالل: 》وأخبرنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أبا عبدا الهّ يتكلـم في (اللفظية) وينكر عليهم كالمهم .....
 أبو بكر المروزي حدثنا عحمل بن يكيى الأزدي حلثين مسلدد قال: كنــت عنــ يميـى
 هسدداً كيف قال هماد بن زيد فيها؟ أي (مسألتنا) فقال سألت هماد بـن زيـل عمـن قال: كالام النــاس ليـس بمخلـوق، فقـال: هـذا كـلام أهـل الكفـر، وقـال يميـى بـن إسحاق: سألت معتمر بن سليمان عمن قال: كالام الناس ليس بمخحلوق فقــل: هــا

كفر) (اهـ.
فهزا هو سياق اللكام في هنه المسألة، ليس فيها نـص علـى شـخص معـين لا
البرزيني ولا غيره.

أما دعوى الخليلي أن أبـن تيميـة لم يعلـق عليهـمـا ـ أي علـى همـاد بـن زيـل والمعتمر بن سليمان إلا بما يقتضي تأييلهمـافالمو ابب على هذا: أن الخنيلي لا يفرق بين الكفر المطلق والتكفـــر المـــين، وهلذا ادعى على ابن تيمية هذه اللدعوى، مع أن شيـخ الإسالام ابن تيميـة وضـح هذا في آخر بحث هذه المسألة في (ص \&NV \&) و الخليلي قــل طـوف بصفـحـات هـذا
(1) تقدم توضيح هذا رداً على الخليلي.
8.
 (07V و غيرهـا من الصفحات كمـا سبقت الإشارة لذلــك، ولا شــك و لا ريـب أنـه اطلع على كلام شيخ الإسلام في (ص NNV \&) في قضية (التكفير) ورأى كــلام شـيخ الإسلام في بيان الفرق بين (التكفــير) المطلـق و (تكفـير المعـين) ولكنـه لم يشـأ نقـل ذللك، لأنه يفسد دعواه على شيخ الإسلام في قوله: "و لم يعلق عليهـما ابـن تيميـة إلا
. معتضى تأييدهما)).
وأقول: سبق نص كالام مهاد بن زيد حيث قال: (امن قال كــلام النـاس ليـس
.كخلوق قال: هذا كالم أهل الكفر، وقال معتمر بن سليمان: هذا كفر)). فهو - كما ترى - كالام مطلق و لم يكن معيناً لشـخص بعينـه بحيـث قـال: إن فلاناً كافر، واقرأ كلام شيخ الإسلام في هذا فقد قال في (ص وNV §) وهـو يتحــل عمـا أصـاب النـاس فن فهم الألفـاظ المطلقـة العامـة مـن كـلام أئمتهــم في مســألة

فقال: (او سبب هذا التناز ع تعارض الأدلة، فـإنهـم يـرون أدلـة تو جــب إلحـاق أحكام الكفر بهمه، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقــالات مـن قـام بـه من الإيمان مـ يمثتع أن يكون كافراً فيتعارض عندهـم الدليــلان، و حقيقـة الأمـر أنهـم أصـابهم في ألفـاظ العمـوم في كـلام الأئمـة مـا أصـاب الأولــين في لفـظ العمـوم نصوص الشارع، كلما رأوهـم قالو|: من قال كذا فهو كافر اعتقد المسـتـمع أن هـذا اللفظط شامل لكل من قاله، و لم يتدبروا أن التكفير لـهـ شـرو ط وموانـع قــ تنتفـي في حق المعـين، وأن التكفـير المطلـت لا يسـتلز م تكفـير المعـين إلا إذا وجــلـت الشــر وط

وانتفت الموانع)).
ثم ضرب مثالاً واقعاً يبين هذا الأصل العظيم عند أهل السنة وذلك بما عملـه
 وعامة الأئمة، النين أطلقو| هذه العمومات لم يكفروا أكثر مـن تكلـم بهــنا الكـلام بعينه. فإن الإمام أمهل ـ مثلاٍ ـ قل باشر (المهمية) الذين دعوه إلى خلق القر آن ون ونغي

الصفات، وامتحنوه و سائر علماء وقته و فتنو| المؤمنين والمؤمنات الذيـن لم يوافقوهـم
على التجهم بالضرب والحبس والقتل و العز ل ..<<إخ.

ثم قال: (اومعلوم أن هنا من أغلظ التجهمه، فإن اللدعاء إلى المقالـة أعظـم مـن قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تار كها أعظـم مـن بحـرد اللعـاء إليهـا، والعقو بـة بـالقتتل

لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. قال: ثم إن الإمام أمها دعا للنحليفة وغيره ممن ضر بـه وحبسـهـ، واسـتغغر فـم

وحللهـم مُا فعلوه به من الظلمم واللعاء إلى القول اللذي هو كفر. قال: ولو كانوا مرتدين عن الإسـلام لم ميمـز الاسـتغفار فـمّ، فــإن الاسـتغفار
 من الأئمة صريهة في أنهم ملم يكفروا المعينين من الجمهمية الذين كانوا يقولون: القرآن عخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. ثم قال: وقل نقل عن أمهد ما يدل على أنـهـ كفّر بـه قومـاً معينـين، فأمـا أن يذ كر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو بيحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كُفّـر
 يكفـره بعينـه فلانتفـاء ذلـك في حقـه، هــا مـع إطـلا قو قولـه بالتكفـير علـى سـبيل العمـوم)). تـم ذذكر الأدلـة علـى هـــذا الأصــل مــن الكتـــاب والســنة والإجمــاع ع والاعتبار...إلخ اهـ.
ولهذا نقول للقارئ لا للخليلي، لأنه مطلع على كلام شيخ الإسام ابن تيمية: أين تكفير (المعين) من كالام شيخ الإسلام ابن تيمية؟.
$\qquad$
(1) بين هذه الشروط في (ص7 7 §) من هذا المزء فقال: وليس لأحد أن يكفـر أحــأُ مـن المسـلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الـجةَ وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنـه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.

فابن تيمية ينقل كما ترى عن الإمام أمحد أنهـ لم يكفـر المينيـن مـن الِمهميـة



 الشبهة عنه، وهذا هو مذهب السلف وأتباعهم.



 زيفه في القول وتحميله شيخ الإسلام .عا هو مو منه براء.




 زعمهم)
ولعلم الخليلي أنه كلام مرذول مردود استدر كك فقال:
 هم الجهلة ويزعمون أيضاً مثلهم أنهم أسعد بكذهب الإمام أهمدل).


$\square$
(YVY) ك.
حدوثه، كابللود والأوتاد والمو ائط، أمر لا يبقي بعـه إلا إثبـات قِـدُم العـا لم بأسـره

وأقول للقارئ الكريم الباحث عن الحق:
 ومغالطاته للقراء الكرام من أبناء طائفته وغيرهمه مُمن يظن بكل من ادعـى العلـم أنــه



 قال: ((فصل): ثم إن فـرو خـ (اللفظيـة النافيـة) الذيـن يقولـون بـأن حـرو
 القر آن ليس هو إلاّ الأصوات المسموعة مـن العبـلـ، وإلا المـداد المكتـوب في الـورقن، وإن هذه الأصوات وهنا المداد قديمان.


 سكان بعض الجبال: إن الورق والمللد والوتد وما أحاط به من الحائط كالام الله، أو ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله هسلم ولا عاقل)،.
 وأترك كلقارئ اللكريم الباحث عن الحق أن يقارن بين ما نسبه الخليلـي لنــيخ
 المتطرفين كما وصفهم وأن ذلك القول لا يقوله هسلم ولا عاقل.
 (وبهذا تدرك أنحي القارئ خطورة هذه العقيدة وما جرّته على الإســلام مـن بـلاء)،
[.
هذا قول الخليلي.
فأقول: إن هذا الكالام ينطبق على المثل السائر (رمتني بدائها وانسلَّتْ). فما هي العقيدة الخطيرة التي جرت على الإسلام والمسلمين البلاء، هل هي عقيدة




سواء ين عقائلهمم وعباداتهم و جميع شؤون حياتهم.



كتاب الله وسنتي" (1)
 بعضاً، إلا عندما دخلت على المسلمين هذه العقيدة الخطـيرة الــي هـي القـولـول (بخلـق القرآن) من اليهود.

 (وقل أشعل نار هذه الفتنة بعض الدخلاء يف الأمة الذين تقمصـوا الإسـلام لـاجـات في نفو سهم أرادوا قضاءها، أهمها إذكاء نار الفتا الفتة بين طوائف الأمة، وتقســيمها إلى

 هذا.
 هذه الصفحة (ص T ا 1) فقلت بعـد كلامـك السـابق: (و كـان الرعيـل الأول مـن

## (YVq) <br> 2.

 الموضو ع)، فإذا كان أول من أشعل نار هذه الفتنة بين المسلمين (اليهود) كما قلت،
 يتكلم .مشيئته وقدرته متى شاء و كيف شــاء على أسـا

 القـرآن) وأن أول من قال ذلك اليهود، وأخذ ذلك الفكر الدخيل الجمعد بن درهمr،

 عقيدتهم خطيرة وجرّت على الإسلام والمسلمين البلاء؟ ألم يجر البلاء علـى الإسـلـاملام














S

 أحل حتى ينفذ أمر الله، وهلذا فإن الإمهـام أحمـد عفـاعـن الذيـن امتحنـوه وآذوه في

نفسه حين انتصر الحق ودمغ الباطل. ونقـول: إن كــلام أهـل البـاطل وتلبيسـاتهم ملموغـة بـالحق و هـردودة علــى أصحابها، ونختم الرد على هذا الفصل بكشف هذه المغالطة التي يكر رها في كتاباتـه،

 حيث قال: (ويستخلص من كالمه هذا ما يلي:
اـ تفسير قدم كالامه تعالى بكونه سبحانه قّل كان في الأزل متكلماً ... إلخ. Yـ أن ابن تيمية و جميع علماء سلفه الذين يعتمد عليهم لا يقولون في القر آن المنزل
 كلام ينسب إليه تعالى كاللذي كلّم به موسـى عليـه السـالم، ولا يقولـون في شـيء مـن

ذلك إنه صفة قليمة أو أنه قائم بذات الحق تعالى.
قال: وهذا لا خحلاف بيننا وبينهـم فيه، وإنا هو مخالف لـا نص عليه كثـير مـن
الأشعرية والكالبية أو الحنابلة أنفسهـم كن كون القر آن موصوفاً عينه بالقدم... إلـ. بـ أنهم مع اعتز افهمم بعلم قـم القر آن و سائر الكتـب المنزلة ينفون عنهــا صفـة

المخلو قية ويضللون أو يكفرون من قال بخلقهـا.
قال: وهذا عحط العجب وهوضع الاستغراب).
 يسبق و جودها عدم، وإما تكون حادثة كانت بعد أن لم تكن، وهي في هـنا الكـون باجهة إلى من أخر جهـا من العدم إلى الو جود.
قال: وهذا هو معنى الخلئق كما سبق في مقدمة هذا المبحث. ثم قال: ولا أدل على ووجود المالق سبحانه مـن حــوو ث بخلوقاتـه، ثــم قـال:

ولذلك بند في القر آن التعجيب من حال أولئك الذين ينكرونه تعالى، أو يشكّون فيه هع قيام هذه الشو اهد الدالة عليه من خلققه، كما بتد ذلك واضحاً "ي قوله سـبـحانه:

 أخاف مغالطة أخرى فقال في (ص ا 1 ): (وقل يتبادر أن الخـلا


بخلقه اللذي أقلمنا عليه).
تَم قال: (والجـواب يمكـن أن يكـون كنـلك لـو أنهم اكتفـوا بالإمسـاك و مٍ يضللوا أو يكفرّوا من أطلق القول .كوجب ما أفادته نصوص القر آن المشار إليها...)؛، إلى أن قال: (وإن كنا نقنع في القضية باعتقاد أن القر آن كالم الله وو حيه و تنزيلـه)، ثم نقض هذا بقوله: (وإن ما عدا الله بخلـوق ولـو لم يخـص القـر آن باعتقـاد خلقـه، لانلدراجحه في العموم وهذا الذي مضى عليه السلف هــن الصحابـة فمـن بعلهـم قبـل نشوب فتنة الخلالف في القضية وعليه مضى المتقدمـون السـابقون مـن علمـاء عمــان

كما سبق).
قال: (وقل صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه لم يقل أحل من الصحابـة ولا
التابعين بقلدمه).
قال: (وإذا كانوا لم يقولو! بقدمه فمن أين همم أنهم قالوا بنفي خلقـهـ؟ مـع أن
هنه القضية لم يثر بكثها إلا بعد انطواء عصورههم؟) قال: (ورمن المعلوم قطعاً أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا لينفـوا صفـة المخلوقية عن شيء غير الله سبحانه. .. مع إمهاع العقالاء أن مــا لم يكـن قلميما" فهـو حادث، وأن كل حادث لا بد له من محلث أحدثه أي أخر جهه من العدم !لى الو جود وهذا هو عين الـخلق).
فهنه هي الخلاصة اليَ توصل إليها الخليلي من كالام شيخ الإسالام ابــن تيميـة
وعلماء سلفه كما يقول.
8. ك.

والجمو اب على ذلك:
أولأ: أن ما جا جاء في الفقرة الأولى، وهو قوله: أن ابن تيميـة يغسـر قــدم كـلام
الله تعالى أنه سبحانه قد كان متكلماً في الأزل.
و وي الفقرة الثانية: أن ابن تيمية وبجيع علماء سلفه لا يقو لــون في القـر آن إنـه قديم (العين) ولا في الكتب المنزلة ولا الني كلّم به موسى... ولا في شيء من ذلك أنه صفة قديمة أو أنه قائم بذات المق. وقوله: إنه لا خلاف في ذلك بينه وبين ابن تيمية وعلماء سلفه. فأقول: إن الكلام تكرر على هذا مــراراً بسـبب تكـر اره لـه لأنـه ليـس عنــنـه حجة على دعواه في خلق القر آن إلا ما يسميه بالحدو
 بصفة الكلام مطلقاً وقد سبق هذا مكرراً. و كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وجميع علماء السلف يقولون ألن ألن الله عز وجـلـ متصف بصفة الكلام وأن هذه الصفة صغـة كمـال قائهـة بـا لله عـز و وجـل لا كمـا ونـا يدعي أنهم يقولون (إن صفة الككلام ليست قائمة بذاته تعـالى) وأنـه سـبحانها وتها يتكلـم متى شاء و كيف شاء؛ ويقولون: إن الكالام قديم النوع ع حادث الآحاد.
 إلى محمد

 . 槪 أها الأشعرية والكلابية فقد تكرر أيضاً: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رمهه الله
 عبارة أو حكاية عن ذلك المعنى النفسي القائم بالذات. وأما الفقرة الثالثة: وهي قوله: (وأنهم مع اعتز|فهم بعـــم قــــم القـر آن وسـائر
(Y AY) \& ETO
الكتب المنزلة ينفون عنها صفة المخحلوقية، ويضللون أو يكفرون من قال بخلقها. قال:
وهذا عكط العجب وموضع الاستغراب). فأقول: إن هذه هـي المشـكلة المسـتعصية عنــل الخليلـي وسـلفه القـائلين بخلـق

القر آن.
فإن الشبهة القائمة بأذهانهم أنهم إذا وصفـوا الله بصفـة (الكـلام) و كذلـك جهيع الصفات الاخختيارية. فقل شبّهوه بخلقه لأنهم ينفـون عـن الله عــز وبحـل هــنه الصفات فعندهم أنهم إذا وصفوه بصفة الكالام فهذه الصفة تحتاج مـن المتكلـم !!ل هنه الجو ارح اللي يشاهدو نها في المخنوق من اللسان واللهــاة والحنجـرة، وا للهّ مـنزه

عن ذلك.
وأهل السنة والجمماعة يقولون: إن الله عز و جل منزّه عن هــنه الـــوارح لأنـه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته وهو السميع البصير. ويقولون: إن الله يتكلم متى شاء و كيــف شـاء، ولا يشـترط للكـالام مـا قـام بأذهان هؤ لاء من التشبيه للنحالق بالمتحلوق. ثم انتقلو ا إلى التععيــل وهـو نفـي صفـة الكالام عن الله عز وجحل لأن الله عز وجل قل أخـــبر أن هـنه ابلـوارح تنطـق يـو؟
 . وقد نص الله في كتابه أنه يكلّم عباده متى شاء و كيف شاء. فقّ كلّم موسى عليه اللسام حين جاءه لميقاته، ويكلّم مالائكتـه ويسـألمم عـن عبـاده وهو أعلم بهم يقول فم: 》 كيف تر كتم عبادي، فيقولون: تر كناهم وهم يصلون وجئنـاهم وهم يصلون)" (1)، وغير ذلك من النصوص الكثيرة من اللكاب والمنة.
 لم يسبق وجودها عدم، وإما أن تكون حادثة بعل أن لم تكــن وههي في هـنا الكـون
(1 أخر جه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب في فضل صلاة العصر ‘ح (000).
[共
بكاجة إلى من أنحر جها من العدم إلى الوجود. وإن هذا معنى الـلُق. وقوله: و لا أدل على و جود الخالق سبحانه من حدو ث مخلو قاته مع النصـوص القر آنيـة القاطعـة بـأن
 فأقول: نعم إن الكائنات بأسرها محدثة وليست قديمة، وأن الني أخر جها مـن العلم إلى الو جود هو اللهّ عز و جل ؛ واللهّ عز وجل بصفاته هـو الأول الـذي ليـس قبله شيء.
ومن صفاته عز و جل (الكالم) وقد أخر ج هنه المخلوقات اللدالة على وجـوده
بكا مه فقال تعالى: وقال تعالى:

 أنتمد
 تعالى :
 ربالعالمن

قوله للشيء إذا أراده (كن) فيكون.
كما قال تعالى: وقول الحُليلي: (امع النصـوص القر آنيـة القاطعـة بـأن الله خحلـق الأشـياء كلهـا

كقوله تعالى:
فنقول: نعمى إن الأشياء كلهـا مخلوقة ولكزن كلامه ليس من الأشياء المخحلوقــة، بل كلامه صغة من صفاته، وبكا(مه خحلق هذه الأشياء كلهــا، وقـد سـبق نقاشـه في
 كلام الله عز و جل لأنه من صفاته والله بصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق.

 . والنصوص الأخرى التي ذكرما
 يدخل في عمومها كالامه عز وجل، بل بل بكالامه خلق هذه الأشياء كلها. وقوله: (لم يضللوا أو يكفروا).




بذلك.

 „ععليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعلي عضوا عليا بليها بـالنواجذة،
 و م يقل بهذا القول لا الصحابة ولا التابعون ون ولا الأئمـة الأربعـة المتبعـون ونا ولا
 أخخذها عنه صاحبه البهم بن صفوان، وأخذ ذلك عنه المعتز لة، وورثهم الخليليلي ومـن يقول بقولمم.
وأما التكفير فإن له شروطه وموانعه عند أهل السنة والجماعة.



 وتحليل الإمام أممد للذين دعوه إلم هذه البدعة، وما نتله عنه بالتفصيل في الكفـــر المطلق

Cil

ونوضح للقارئ معنى الكفر المطلق وتكفير المعين .عثال فنقول: القـر آن كـلام
 . فالقول: بأن صفة من صفات اللهّ مخلوقة كفر . ولها قال أهل السنة: من قال القر آن مخلوق فهو كافر، لأنه قال: إن صفة من صفات الله مخلوقة فهنا كفر وهنا هو التكفير المطلق.
وأما تكفير المعين: فهو القول بأن زيداً أو بكراً من الناس كافر.

فقال أهل السنة: إن هذا الشخص المعين لا يكـم بكفره حتى تقام عليه المجة
وتز ال عنه الشبهة.
ولذا قال ابن تيمية -الذي يدعـي عليـه الخليلي أنـه يكفـر المعينـين- في (ص


 وغلط، حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسـلامة بيقـين لم يـزل ذلـك عنه بالشكك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)، وذلك في الأمور المخفية الي يشكل على المسلم تبين الحق فيها. فنقول للمؤلف: فأين تكفير ابن تيمية للمعين؟ فمن قال هذا القول الذي هـو
 الإمام أحمد بن حنبل مــن امتحنـوه و غـيره ودعوهـم إلى هـنـه البلعــة الضالالـة و ولم يكفرهم.
وأمـا قولـه: (او إنّ مـا عــا الله مخلـوق ولـو لم يخـص القـر آن باعتقـــاد خلقــه
 نشوب فتنة الخلاف في القضية، وعليه مضى اللابقون من علماء عمان) كما سبق.

وأقول: وقلد سـبق هنـاك في المقدمـة: الـرد على هــنه الدعـوى الزائفـة علـى
الصحابة.
وقوله (ولو لم يخص القر آن باعتقاد خلقةه). أقول: هذا اعتر|ف منه بأنه لم يرد نص في القر آن يدل على أن القـر آن مخلـوق و كفى بذلك حجة عليه.

خالنٌ كل شيء
 المخلوقة، لأن كلامه صفة من صفاته وبه خلق هــنـه الأشـياء. كمـا في قو لـه تعـالى:

وأما قوله: (وهذا الذي مضى عليـه السـلف مـن الصحابــة فمـن بعدهـم قبـل نشوب فتنة الخلاف) فهذا هو الضالال المبين واللدعوى الزائفة على صحابـة رسـول

الله صلى الله عليه وسلم والرد عليه بما يأتي:
 تقمّصوا الإسلام لأغراض في نفو سهم، وعلى رأس أولئك أبو شاكر اللديصاني الذي قيل عنه أنه يهودي تظاهر بالإسلام. ثم قال بعد ذلك : (او كان الرعيل الأول من السلف الصالُ مضى إلى ربه قبـل أن

تسمع آذانهم طنينا من القول في هذا الموضوع)




الثناني: إن اللْين تَزَعَّموا هذه الفقتنة يُ عهد المأمون والمعتصم مُ يستطيعوا أن يأتوا بنص واحد من الكتاب ولامن السنة على أن القر آن خلوق، وذلك حين طلـب
(YAN)
المعتصم من الإمام أمحد بن حنبل أن يقول القر آن مخنلوق ويفلك عنه قيوده بنغسه.

-صلى الله عليه وسلم فعجزو(ل) (1)
وقد اعتزف الخليلي هنـا أنـه لم يخـص القّرآن باعتقـاد خلقـه في الأدلـة الـيتي
ذكرها.

والثالث: وهو قوله: (أن الصحابة مضو اعلى ذلك) فمع تصريكه أنهم مضـوا و لم تسمع آذانهم طنيناً من القول في هذا المو ضـو ع، فـإن أسـلاففه أيضـاً عجـزوا بـل اعتزفوا أن هذا القول لم يقل به لا أبو بكر ولاعمر و لا عثمان ولا علي (Y) رضي الله عنهمَ فكيف يدعي على الصححابة رضوان اللهُ عليهم هنه اللدعوى الزائفة؟.

 هم أنهم قالو| بنغي خلقه، مع أن هنه القضية لم يثر بكثها إلا بعد انطواء عصورهــم؟ وهن المعلوم قطعاً أن الصحابة رضوان ا الله عليهم ما كانوا لينفوا صفة المخلو قية عــن

 أرد به إلا التنبيه، ومن أراد استقصاء ذلك فلير جع إلى مؤلفات أصحاب هنا هنا القـوله،

كفتاوى ابن تيمية البخلد الثاني عشر الذي بلغت صفححاته ستمائة صفحة. ..). قلت: إن شيخ الإسالم ابن تيمية كامهس واضنح في (مسـألة القـر آن) خاصـة، وڤي مسألة صفة (الكالام) لله عز وجل . فهو يقول: إن الله عــز وجــل يتكلـمـم متىى

 ( ا الفتاوى ( ا (

شاء و كيغ شـاء، وأن نـو ع الکـلام قديـم، وأن الله لم يـزل متكلمـاً متصفـاً بهـنه الصفة أزلاً وأبداً. أي أن الكالام قديم النوع حادث الآحاد ومن آحاد كالم الله عز وجل (القّرآن الكريمّ) اللّي تكلّم به وسمعه منه جبريل عليه السـالام ونـزل بـه علـى عحمل صلى اللهُ عليه وسلم فسمعه منه وبلّغه أمته وأمرهم بتبليغه إلى من بعاهمم. وهذا هعنى قول شيـخ الإسالام ابن تيمية الذي اقتصـر المُليلـي منـه على هـنا

السطر وهو مسبوق . ما يو ونح هنا.
 اللهّ خخلوق؛ وأنه لا يتكلم متى شاء و كيف شاء قـالل: (وإذا كـانوا لم يقولـوا بقـلمـهـ

فمن أين فم أنهم قالوا بنفي خلقه).
وأقـول: إن أهـل السـنة والمحماعـة كلهـم يقولـون: إن الله يتكلـم متـى شــاء و كيف شاء، ومن كامهه جميع الكتب المنز لة على أنبيائه ورسله، وأنـه كلــم موسـى حين جاء لميقات ربه. فهم نفوا عنه (صفة الخلق) لأن الكالام مـن صفـات اللّه وصفـات الله غــير مخنوقة، فاللّ بصفاته واحل أحد لم يلل و لم يولل و مل يكن له كفو اً أحلد. وقول الحليلي: (مع أن هذه القضية لم يثر بكثها إلا بعل انطواء عصورهم). قلت : وهذه حجة عليك وليست للك وقد ذكرت في المقّمــة (ص 7 • ا) أن أول من أنار ها اللذين تقمصوا الإسالام لأغراض في نفو سهـم فلماذا تثيرها أنت الآن؟. وقوله: (ومن المعلوم قطعاً أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا لينغوا صفة

المتخلو قية عن شيء غير الله سبحانه).
قلـتت: والحـواب: نعـمه، ملم ينفـوا صفـة المخلوقيـة عـن شـيء سـوى الله مـن المخلوقات، ولكن اللهّ بصفاته واحلد أحلى، ومن صفاته كالامه وصفته القائمــة بذاتـه ليست سو اه، فهو يتكلم متى شاء و كيف شاء، أما أنك تقطع على الصحابــة بـأنهم سيقولون (القر آن مخلوق) فهذه الجر أه هنك عليهـم ستحاسب عليها بين يدي الله عز وجلـ، بل هنا من القول على الآخرين بالا علم، وذلك حسب ما تعتقده في القـر آن

## Ef

وأنهم لن ينغوا عنه صفة المخلوقية، ونقول لك: فمن أين لك هذا؟ فاستغفر ربك وتب إليه من أن تنسب إلى صفوة الأمة هنا الاعنتا الاعتاد الباطل.

 ذلك فلير جع إلى مؤلفات أصحاب هذا القّول كفتاوى ابن تيمية البكلـد الثــنـي عشـر الذي بلغت صفحاته ستمائة صفحة).



 وهو رد على كل من خالف نهت السلف في إثبات صفة الككلام للهّ عــز وجـلـ وأنـه

 فسمعوه منه وبلغوه إلم من بعدهمم.
 تيمية، واقتطف منه جملاً وأسطراً مقطوعة الرأس والعجز لقصد التلبيس والتشويش علئى
 صرح ا 1 ) من كتابه على هذا السطر والنصف من كلام
 بقدمه) (1)
فقد رأيت أنه من المناسب أن أنقل النص الذي اتتطع منه الخليلي هذا السطر،
(Y9 1) E E E
ليطلع القارئ على بمموع النص ويمكم بنغسه عليه إن وجد فيه اضطراباً. وقد بدأ هذا النص من (ص Y97) فقال:
(فصل)




俍


[6] [1.

 السلف أن القر آن كلام الله غير يخلوق منه بدأ وإليه يعود.


 وقال أحمد: كالام اللّ من اللهّ ليس بيائن عنه.



 الحل و و م يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفاً بصفة موجودة

E $\int$
قائمة بغيره؛ لأن ذللك فطري فما وصف به نفسـه مـن الأفعـال اللاز مـة أن يوصـف الموصوف بأمر مل يقم به وهنا مبسوط في مواضع أخــر، و لم يقـل السـلف: إن النبي


 وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه من سورة النسسـاء حتـى بلغـت هـذه الآيـة:
 والنبي صلى اللهُ عليه وسلم سمعه من جبريل وهو اللذي نز ل عليه بـه، و جــبريل

 وقال تعالى :
 فأخحر سبحانه أنه نزله روح القّد - وهو الروح الأمين وهو جبريل ـ من الله بالحق.
و لم يقل أحد من السلف: أن النبي صلى اللهّ عليه وســلم سمعـه مـن الله، و إنـا قال ذلك بعض المتأخرين ) .. إلى قوله (ص . .بّ): (وقل بين الله أنواع الوحكي قو لـه تعـالى:
 من ورراء حجابب كما كلم موسى، وتارة ير سل, رسولاً فيو حي الر سول بإذن ا اللهّ ما
 الله تعالل رسو لاً كان ذللك محا يكلم به عبـاده فيتلـوه عليهـم وينبئهـمـ بـه كمـا قـال

تعالى： بواسطة الر سول والرسول مبلغ به كمـا قال تعالى： ركك（المائدة：
 عنه، ففي صحيح البحاري عن عبدا لله بن عمرو عن النبي صلى الله عليـه وســـم أنـه قال：»بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حـرج وومن كــنب علـي

 إلى من لم يسـمعه، فرب حامل فقه غير فقيـهـ، ورب حـب حـامل فقـه إلى مـن هـو أفقـه منه《، و وي السنن عن جابر قال：》 اكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسـه على الناس بالموسم فيقول：》ألا رجــل يحمملـني إلى قومـه لألبـغ كــلام ربـي فــان قريشـا

منعوني أن أبلغ كالم ربي＂）＂ ثم قال ابن تيمية：（و كما أنه ملم يقل أحل من السلف إنه مخلو ق فلم يقل أحـــ منهم إنه قديم، لم يقل واحـداً من القو لين أحلد من الصحابة و لا اللتابعين هم بإحسـان ولا من بعاهمم من（الأئمة الأربعة）ولا غيرهـم؟ بل الآثار متو اترة عنهم بأنهم كـانوا يقولون：القر آن كلام الله．

 بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل هسلمه، وإنما قالوا إنه مخلـوق خحلــه اللّه في غـــر 0 فـردّ السلف هنا القول كمــا تو اتـرت الآثـار عنهـم بذلـلك، وصنـف في ذلـك مصنفـات

(1) البخاري/ الـحج ع(|V\&).


درهم وصاحبه المُهم بن صفوان؛ وأول من عُرف أنه قال هــو قديـم: عبـل الله بـن
سعيل بن كالاب) (1)
هنا كالام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي اقتطع منه الخليلي تلـك الجزئيـة الـيتي أوردها في كتابه هذا آخر (ص I OY) . ونص كالامه: (وقل صرح ابـن تيميـة نفسـه

فيما مضى أنه لم يقل أحد من الصحابة و لا التابعين بقلمده). وأقول: إن اعترَفلك بهذا القول وإثباتك له ين هذا الفصل من كتابك إبطـال هــنا

الفصل كله، الذي جعلت عنوانه: تضارب القائلين بقدم القر آن (ص YY Y). لأنك تثبـت عن شـيخ الإسالم أنه نقل عــن الصحابـة والتـابعين أنـه لم يصـرح أحح بقدمه، ثم صببـت جام غضبك في المناقشة على شيخ الإسالام وتطو ف في ابملــد الثاني عشر من الفتاوى له، الذي تقول إنه اشتمل على ستمائة صفحة وتنقل منه مـا هو صريح في الرد على عنوان فصلك هنا. ثم إن شيخ الإسلام بين أن أول من عرف عنه القول بخلـق القـر آن البـعـــ بـن
 عبدا لله بن سعيل بن كالاب، وهذا النص فن الصفحة (1 ب) التي نقل منها الثـليلـي قوله: (وقق صرح ابن تيمية نفسـه فيمـا مضـى أنـه لم يقـل أحــل مـن الصشحابـة ولا

التابعين بقّدهه).
وإذاً ففيم المناقشة لشنـخ الإسالام ابن تيمية في (قلم القر آن) وهو لم يقــل بـه؟! وإنا الذي قاله عبدا لله بن سعيل بن كلاب ومن تبعه من الأشاعرة من أتبـاع الأئمـة
 و.جل صفة الكالام ويسمون كلامه اللكالم النفسي القائم بالنات. وأن (القرآن عبارة أو حكاية عـن كــلام الله). وأمـا القـر آن المو جـود في المصحـف فيقو لـون عنـه (إنـه

وغختم الرد على هذا الفصل بما يأتي:


דץ I _ lor ) في الرد على شيخ الإسلام.

ب - بين شيخ الإسلام أن أول من عرف عنه القول: بقدم القر آن عبدا لله ابـن سعيد بن كلاب. وهذا هو قول الأشاعرة القدامى والماعنا الامرين. ج - أن قول شيخ الإسلام هو ما سبق ذكره مراراً بسبب تكرار الخليلي للنقل عن شيخ الإسلام ردوده على القائلين بخلق القـر آن صر احــة وهــم البههميـة والمعتز لــة و(الخليلي) واحد منهم يقول بأقوالمم، وعلى الككلابية الآخذين بقول ابن ابن كلاب مـن مـن أشاعرة وغيرهم من أتباع الأئمة. ثم نسبة المليلي هنه الردود إلى شيخ الإسلام ظلماً وعدواناً، ويكرر في كتابه أنهـا أقــوال شــيخ الإســلام ابــن تيميـة وجميـع علمـاء ســلفه كمـا يقــول في (ص • 0 ) ويسميه تضارباً.
و كالام شيخ الإسلام ابن تيمية في صفة الكــلام لله وفي (القـر آن) لا تضـارب










2.

الكممال سبحانه وتعلى؛ فيجعلونه كالجمادات اليت لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر فلا
 نفعاً)

الـنـاڤين لخلق القز آن" أورد فيه ما يريد، ورد عليها كما ير يـــ، وقـد أجملهـا في ســتة أهــور ســـنذكرها في الصفحـــات التاليــــة فـــــا


##  عنوانه: أحلة النافين لخلو القرآرن





 وبهتان.
لأن من نسب قولاً أو فعلاُ لغير قائله أو فاعله فقد بهته.
 الثبهة التي نشأ عنها القول بعدم خلق القر آن وسائر الكلام المنزل: وهي التيا التباسه

عند قائلي ذلك بصفة الكلام التي يراد بها نفي الحرس ...) إلح.





إبثات الككلام نني لضـهه وهو الخرسى.


 ولا جهلاُ ولا كلمات تقوم بذاته عز وجل إذ ليس المراد به إلا انتفــاء صفـة الحـرس

عنه سبحانه) • إل أن قال في (ص r • (): (ونحن عندما نتحــن عـن نحلـق القـر آن فإنما نتحاث عن هذا القر آن المتلو بالألسن المكتوب في المصاحف ـ السابق تعريفه ــ ولسنا نتحاث عن الكالام النفسي، إذ لم يقم شاهل من الكتاب نفسه ولا من الســنة على تسميته قر آناً، وإنما اصطلحت الأشـاعرة علمى تسـميته بنلـك، ولا مشـاحة في الاصطلا ح، غير أنهم مل يستندوا في اصطلاحهم هذا على شيء ثابت سماعه، فلذلك لم نعوّل عليه ونحن نثبت لله صفة اللكام كمــا قــال الإمـام ضيـاء الديـن عبدالعزيـز الثميين رمده الله في معالمه: 》ا اعلم أن الكالام يضاف تارهَ إلى الله تعالى علــى معنـى نني الخرس فيكون صفة ذات على ما مر في الصفات، وتارة يضاف إليه على معنـى أنه فعل له فيكون فعلاً من أفعاله سبحانه، فمعنى كونه متكلماً على الأول أنه ليـس بأخرس وعلى الثاني أنه خالق اللكالام《 وقي (ص ^ • ا) قال: (وقد استقريت أسباب اللبس في هذه المسألة حتى اشتد نكير طائفة من المسلمين على من قال بخلـق القـر آن

فو جدته يعود إلى أمرين اثنين: أوهما: التباس القر آن المنزل في أفهامهـم بالكالام النفسـي الـذي يـراد بـه نفي

ثانيهـما: التباســه بعلـم الله سـبحانه وتعـالى بـه مـع أن صفـيت الاكـلام والعلـم
قـيمتان).
قلت: إن ما ادعاه المؤلف الخُليلي من أن الشبهة التي نشـأ عنهـا القـول بعـــم
خلق القر آن وسائر الككلام المنز ل.... إلخ.
لا يقول بها أهل السنة والبحماعة ساف هذه الأمة، ومـن يقـول بقوفهم ويتبـع نهجهمّ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ لأن المؤلف الخليلي ير كز في رده عليهما وهمـا يردان على من يذعي الكالام النفسي، ولا يعدان الكالام النفسي كلاماً، وإنما هذا قول الكالابية والأشعرية وقد اعتر ف المؤلف الخليلـي بـأن أصحابـه الإباضية اتغقوا مـع الأشـعرية على إنبـات مـا يسـمى بـالكالم النفسـي والأشـعرية والكلابية -و كل النين يقولون بالكالام النفسي -متفقون مـع المعتز لـة علـى أن هــا

القر آن المو جود بين أيدينا تخلوق.




 المتلو بالألسن، المفوظ في الصـور، والمكتوب في الصححـف، لا يختلـف عـن موقفنـا وموقف المعتزلة وغيرهم القائلين بخلقه، وهذا الذي يعنيه الإمـام نـور الـور الديـن السـالمي
 قلت: وهؤلاء هم الذين يرد عليهم شيخ الإسام ابن تيمية المعتزلــة والإباضيـة -الذين يمثل المؤلف الخليلي بعضاً منهم- والأشاعرة الذين يقولون بالكالام النفسي؛ وأما القر آن المو جود في المصاحف المقروء بالألسن فإنهم جميعاً يقولون إنه مخلوق. فكيف يستسيغ المؤلـف الخليلي لنفسـه أن ينسـب كـلام الأشـاعرة إلى شـيخ الإسالم ابن تيمية؟ ثم يناقشه في كلام غيره. وهـو الآن يثبـت أن الأشـاعرة يقولـون


لفظي فحسب.
وأقول: إن ما نسبه نور الدين الســلمي الإبـاضي إلى أن الحــلاف بينهم وبـين



الأشاعرة المعاصر ون ومنهم على سبيل المثال: اـ الدكتور محمل سعيد رمضان البوطي، فقــد صـرح بـه في كتابـه (اليقينيـات
(1) هو غير المؤلف المليلي المردود عليه هنا.

S.
 اللفظط، فاتفقو - يعي الأشاعرة والمعتز لة ـ على أنه مخلوق وعلى أنه غــير قـائم بــات الله اله

سبحانه باستشاء أمحل بن حنبل و بعض أتباعه. .. إلخ). Y Y عبدالر حمـن حبناكــة الميدانــي: في كتابـهه (العقيــدة الإســالمية وأسســها)
 بو اسطة إسماع الكالام الإلفـي مـن غــر أن يـرى السـامع مـن يكلمّهه، كـأن يخلـق الله الأصوات في بعض الأجسام من حجر أو شجر، ومن هذا النوع ما كان لموسـى عليـه اللسلام حين مناجاته ربه بقوله في الآية: الأصوات كما ذكرنا أو بصورة أُخرى يختارها الله عز و جهل ". قلت: و مناجاة موسى ربـه مـن جـانب الطـور هـو مـا جـاء في قولـه تعـالى:㢄


الصوت وهو القرآن، قالت لموسى: إني أنا الله رب العالمين! !
وبهذا يتضح للك أيها القارئ الكريم أن ما ادعاه المؤلف شبهة إمـا هو شـبـهة عنله وعنل من يقول بذللك من إباضية وأشعرية و كلابية، فهم عندما أدركو أن نـني صفة الكالام عن اللهّ نقص - وهي من صفات الكمال ـ لأن الله عز وبهـل قــ نعى على بين إسر ائيل اللذين اتخذو| العجل إلهاً حيث وصفه الله عز و جل بصفات النقص اليتي يتنزه الباري عنها، ومنهـا أنهم التخنـوا ذلك إلهاً وهو لا يتكلم فقال:


فنعى الله على بني إسرائيل ضلالهم وجهلهم وعبادتهم عجلا" اتخلوه إملاً، وهم

( 1 . 1 (
فلما رأى هؤ لاء المنحرفون عن منهج السلف أن نغي صفة الكالام عن الله عز وجل نقص- لأن اللكالام من صفات الكمال - بلأ الككابيـة والأشـاعرة وبعـض الإباضيـة إلى ما يسمى (بالكالم النفسي) وأما ألفاظ القر آن فصرحوا بأنها عخلوقة. وأما المعتزلة، فصرحوا بأن القر آن مخلوق و نفواعن الله صفة الكــالام و ســيأتي ذكر شبهة القائلين بخلق القرآن التي سماها المؤلف الخليلـي أدلـة في (ص سبا () مـن كتابه هذا وسنناقشها في موضعها إن شاء الله تعالى. ثـم إن المؤلـف الخليلـي وهـــو يذكــر أدلــة القــائلين بنفـي خلـــق القــر آن كمـا يراهـا هو ويختار منها ما يريد فيلذكره ويرد عليه ولذا فقد اختار فـــم سـتة أدلـة نقلية، حيث قال في (ص ع ا ا): (وبجانب ما ذكرته -و يعني به (نغي الخرس) الـنـي

سبق الرد عليه- تعلق أصحاب هذا القول بأمور: أحدها: إن الله تعالى امتن علـى عبـاده بتعليمهـم القـر آن لا بخلقـه حيـث قــال:
 احتجاج سبي بما لا ينص على عدم الـنـق ولا يفهـم منـه ذلـك بـــال ف، فـإن الامتنـان بالتعليم لو كان دليالً على عدم الخلق لاقتضى ذلك أن يكون البيـان كلـه غـير خخلـوق
 البيان، وإنما الامتنان في الموضعين كان بالتعليم لا بـالخلق لأنـه منشـأ الانتفـاع ع بهمـا



السموات وما في الأرض) فالمجة اليت ذكرها لأهل السنة في أن القر آن كالم الله غير مخلـوق هـي هـذه

 1- قوله: سنهما إلا بالحو"
8.
 عن ابن عباس من إنكاره على من قال: (اورب القرآن)).


في الأمور التالية:
أولاً: أن هذا النص الذي رد به علـى اسـتدلال أهـل السـنة والبمماعـة سـلف الأمـة وأتبـاعهم نقلـه مـن كتـاب النـا الأصـول الخمســــة للقــاضي عبدابلجبـار المعـتز لي
( $\left(\varepsilon \varepsilon_{0} 0\right)$
ثانياً: أن استدلال أهل السنة والجماعة سـلف الأمـة وأتبـاعهم بهـذه الآيـات مـن سورة الرحمن لأن الله فرق فيها بين القر آن والإنسان، فأخبر عـن القـر آن بـالتعليم وعـن الإنسان بالخلق، ويقر رون في تفسيرهم أن هنه من أجل النعم وبدأ عز و جل بل بأجل نعمة
转
 التفاهم ويدور عليه التخاطب، فلم يكن الاستدلال بالآية سلبياً كمـا يقـول المؤلـف
 قيلاً.
فهو الذي أخبر بتعليم القر آن، ثم أتبعه بخلق الإنسان، ولو كان القر آن مخلوقـًا

 ورد فيه ذكر الإنسان (بالملق).
يقول الإمام الكنناني رحمه اللهّ في مناظر ته البالبشر المريسي بين يدي المأمون فال
 $=$






 [الطارق ه ] - [ الأنبياء V 19 19 [ - العلق






-


 -


 -




 .



 غنلوق وقد عجز أن يقدم شيئاً. فهل عند المؤلف الخليلي نص من الكتـاب ألم أو السـنة



ورد ذكره فيه في كتاب اللّ عز وجل.







منه بدأ وإليه يعود، وأنه عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء؟.
 توهموا أنهـم إذا أثبتـوا للهُ عـز وجـل صفـة الكـلام فقـد أثبتـوا تعـدداً في القدمـاء


لوهمهم أن صفات الباري عز و جل منفصلة عن ذاته.


 كثرتها... و هذا باطل إذ لا قنيم سو اه). فهذا تصور الخليلي، وهو تصور المعتزلة إبثات الصفات لله عز ونجل ومنها صغة الكــا مَ والملنيلمي يقـول بتـول المعتزلـة في صفات اللّه تعالى ومنها صفة اللالام فهو كما ترى يتصور أن صفة الكالام دنفصصلـة عن الله قائمـة بذاتهـ .
فخو فاً من هنا الوهم حتى لا يثبت قدماء هع ا الله نغى صفة الكالام. وأهل السنة والمحاعة يتولون: إن صفات الباري قائمة به عز و جل فهو واحلـ أحــــ بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، ومن صفاته (الكالام) فهو يتكلم هتى شاء و كيف شاءك وهو النذي كلم موسى عليه السالام حين باء لمناجاته كما قال تعـالى:

 وأن أول من أحلث القول بخلق القر آن في الأمة الإسلامية (ابلعل بـن درهـم) وقــ ضححى بـه خحـالل القسـري في عيـل الأضتحى حيسث قـال في خطبتـه في عيـــل


 حتى زينو ها للمأمورن والمعتصـم ومن بعلهـمـا، وقــ همـل المـأمون والمعتصـم العلمـاء -عليها بالقوة كما هو معرو ف في (محنة القول بخلق القر آن) (1) فالقائلون بخلت القر آن - ومنهم المؤلف الخنليلي - هم أهل الشُّبه.

C
وأما أهل السنة سلف هذه الأمة وأتباعهم بإحسان فهم أهــل الدليـل الصريـح
 ذلك بفهم السلف الصالـ للكتاب والسنة. كما سيأتي تفصيل ذلك بعد الرد على المؤلف الشبه التي ظنهـا أدلـة وسـردها في فصله الرابع (ص r 7 ( ) وسماها أدلة القائلين بخلق القر آن.
 وقد قرأت الرد على نفيه الاستدلال بآية سورة الرحمن التي فرق اللهّ فيها بــيـن



 الرحمن لأن المؤلف الخليلي قد نعى على الشو كاني تر كــه لعقيدتـه (الزيديـة) وتـأثره

 تأثرا أفضى به إلى التعصب الذي يمب على المى الباحث المسلم أن يكون بعيداً عنه، وهو
 قال في تفسيره المشهور: (ولقد أصاب أئمة السنة من امتناعهم من الإجابة إلى القول
 النص الني نقله عن الشو كاني فسيأتي عليه البواب في عـي ولكن المقصود هو نقل كالام الإمام الشو كاني من تفسير سورة الرمتمن لقولــهـ تعالى: القر آن، ثم خلقه الإنسـان وليتضـح زيـف مـا نقلـه المؤلـف الخليليلي في تفسـير هـنـه الآيات عن القاضي عبدالجمبار المعتز لي من كتابه (الأصول الخمسسة) الذي سبق ذــي



الإنسان و كلها نعم من اللّ.
 وبعد نقله الأقوال عن العلماء قال: (اولما كانت هذه السورة لتعداد التماد نعمه التي أنعم بها



 يكون به التفاهم ويدور عليه التخاطب، وتتوقف عليه مصالح المعانث والمعاد، لأنـه لا لا لا لا لا لا

 الأقوال التي نقلها.
ثم قال: (اوالأولى: حمل الإنسان على الجنس، وحمل البيان على تعليم كل قوم
لسانهم الذي يتكلمون به (1) (1)
فنراه فرق بين القر آن، وخلق الإنسان، و تعليم البيان، وكلهـا نعـم ولكـن أعظمها القر آن الذي هو كلام اللّ.
هذا وقد أورد المؤلف الحليلي بعد الدليل الذي سبق ذكره مـن أدلـة نـــــة
خلق القر آن خمسة أدلة وهي:


[ الـحر مص0].
rـ الاستعاذة بكلمات اللهّ التامات كما جـاء يُ المديـ: لاأعـوذ بكلمـات
الله التامات من شر ما خلقه.
(1) فتح القدير للإمام الشُو كاني (1 I ) مطبعة الـلبي.

S ETolv

لا قيل له حكمت رجلين: (( ما حكمت مخلوقاً، ما حكمت إلا القر آن).

("رب القر آن)).
وقد أجاب على هنه الأدلة التي الختارها .ما يراه صواباً.
وحيث إن لنفاة الخلق عن القر آن أدلة غير ما ذكر المؤلف، وهو هو سيورد فصـلا


فإننا سنو رد أدلته على دعواه و بيان وجهـة استدلالهله و وبعد مناقشتها ودحضها إن شاء .ما هو الحق، فسنور عقبها أدلة النفاة خلنق القر آن، وضمـن ذلـك سـنو ضح الشبه التي استدل بها حسب زعمه في الرد على أدلة النفاة التي الختارهـا وـا ورد عليهـا وهي هذه الخمسة الأدلة التي سبق ذكرها، فإلى الفصل الرابع.
( 9 . 9 ( 5
الفصل الرابع:
أدلة القائلين بخلق القرآن

وهو من (ص ז7 IV9 - IV ) وهو آخر بحث خلق القـر آن وسـوف يـورد في
هذا الفصل:
أ- أدلة من القر آن حسب زعمه وهي شبه.
ب- وأدلة من السنة وهي كذلك كما سيرى القارئ ذلك.
وسنبدأ بذكر أدلته من القر آن و بيان و جهة استدلاله بها، ثم مناقشة كل دليـل
 ذلك نبين بالدليل نسبته أقو الاً لمن يرد عليهم ليست لمم مع بيان علمه بذلك الكـلـيـل من قوله إن شاء الله.

فنقول: إن المؤلف الخليلي ير كز في رده على ـ الـنابلة - ولكنه يخـص بـالذ الذكر
 يصدر هنا الفصل بتمهيلٍِ، لا يقول .ما جاء فيـه سـلفُ هــنه الأهـة ولا أتبـاعُهـم ولا







 ضعف ما يتشبثون به، أعرض عليك حجيج الفريق الآخر وهم القائلون بأنه مخنوق).
4. $\int$

وابجواب على هذا التمهيد بما يأتي:
 الخنليلي ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية اللذي ينسـب إليـه قـول ابـن كـلاب ظلمـأ
 يتكلم متى شاء و كيف شاءء و لم يقل أحد من السلف أن القر آن قديـم، فليـس عنـــ السلف وأتباعهم بإحسان اضطراب ين إثبات صفة الكلام للهّ عز وجــلـ، بـل قوفـم واحد وهو أن القر آن كالام الله منه بدأ وإليه يعود. Y- وقد نقل المؤلف الخليلـي هـنا عـن شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة مـن كتابـه

الفتاوى من مو ضعين.
 السلف قالوا: القرآن كلام منزل غير خخلوق، وقالوا: لم يزل متكلماً إذا شـاء، فبينـوا


 غخلوق، و مل يكن مع ذلك أزلياً قديماً بقدم الله وإن كان الهُ الهُ لم يزل متكلماً إذا شاء،

فجنس كالامه قديم).
إلى هنا نقل الخليلي وترك تكمملة النص وهو قوله: (فمن فهــم قـول السـلف
 فيها أهل الأرض) اهـ.
وبهذا يتضح أن المؤلف الخليلي ينسب إلى شيخ الإسلام خلاف ما يصرح بـه وينقله عن السلف، وقد شهه الخليلي على نفسه بنقله هذا النص مـن الفتــوى وفيـه




الكالام المعين فلم يقل أحلد بقلدمه وإما الله يتكلم متى شاء.


 السـلف) ... إلخ. فيظهـر والله أعلـم أن الخلنيلـي لم يفهم قـول الســـفـ، أو أراد أن لايفهمه، وهاا هو الأقرب، فهو يرد القول عناداً بدليل أنه ينقل التصريـح عـن شـيخ الإسلام بأن السلف لم يقولوا بقدم القر آن كما في هذا النص وفي النص الآخر الـذي

أثبته في هذه الصفتحة من كتابه (ص ع 7 ()).
 إنه مخلوق، فلم يقل أحل منهم إنه قديم، طم يقل واحـداً من القولين أحـا من الصحابة
 متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون القرآن كالام ا الله، ولا ظهر من قــال: إنـه مخلـوق قالو| رداً لكالامه: إنه غير مخلوق). إلى هنا نقل الخليلي، وتركك تكـملة النص لأنــه لا ير يد أن يسجل ما فيه على نفسه بي كتابه لير|ه أتباعه النـين يضللهم عن الحق. ولـذا فإني أقوم بتكملته للقارئ ليعرو من هو سلف الخُليلي الذّي هو أول من قال بهـنـه البدعة المنكرة في كالام الله عز و جلى، وقد وجلد جزاءه في الدنيا كما ترى ذلــك في

الحاشية.
وتكملة النص كالتالي: (... و لم يريلو 1 بذلـــك أنـه مفـتزى كمـا ظنـه بعـض
 مسلم، وإما قالو| إنه مخلوق خلقه اللهُ في غيره فرد السلف هنا القول، كما تواتـرت الآثار عنهم بذلك وصنف في ذلك مصنفات متعددة وقالوا: (منه بـــأ وإليـه يعـود ) وأول من عرو أنه قال خخلوق: المعد بن درهم وصاحبه الجهم بـن صفـوان، وأول

من عرف أنه قال هو قديـم: عبدا لله بن سعيل بن كالاب، ثم افتزق الذيـن شـار كوه
. ${ }^{\text {(1) }}$
ـ وأقول: هل يجوز لمن يلعي العلم أن ينســب لآخـر مــا لم يقـل؟ إن المؤلـف الخُليلي يُصِر على هنا المنهج، لأنه بنفسه ينقل عن شيخ الإسلام قولـهـ: لا إن السـلف لم يقل أحل منهم بقدم القر آن)) وأنه لم ينقل هنا عن أحلد من الصحابة ولا التــابعين
 سعيل بن كلاب ثم يصر على نسبة هنا الكالام إلى شيخ الإسلام، بـل ويطلـع علـى قوله في أن أول من قال (بقدم القر آن) عبدا لله بن سعيل بن كلابّ، وشيخ الإسالام يرد على ابن كالاب ومن يقول بقوله من الأشاعرة. فكا هنا يعرفه الملنيلـي ويخفيـه
 وبقلمه هنه الشهادة التي يُبرِئُ بها ابن تيمية فيما ينسب إليه؛ والإقــرار علـى النفـس سيد البينات. ثم إن المؤلف الخليلي استثقل أن يحمــل النـص الـني نقلـه عـن شـيـخ الإسام من الفتاوى (Y/ Y / Y)؛ لأن فيه التصريح بأول من قـال: القـر آن مخلـوق،
 سيئا" في نفوس المسلمين، فأراد أن يتجنب ذلك وإن كان لا يأنف من الانتسـاب إلى المحهمية، فقّ قال في أول هنا اللكتاب (ص Y بr) في إنكاره رؤية المؤمنين ربهم وهم في الجننة: (و ذهب إلى هذا أصحابنا الإباضية ـ وهو قول المعتزلــة والمهميــة والزيلـيـة
(1) فهؤ لاء سلف المؤلف الخلنيلي فأما الجعد بن درهم فقد قتله خالد بــن عبـدا لله القسـري يـوم عيـد الأضحى لفنه الِدعة الكفر ية التي أصر عليها حيث قال بعــد خطبـة عيـد الأضحى:" أيهـا النــاس ضحوا تقبل الله ضـحاياكم فإني مضح بالمعد بن درهم) فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبر اهمم خليلاً، و لم يكلم موسى تكليماُ ثم نزل فذبكه عند المنبر". البداية والنهاية (9/\& • ع)، كما أن المهم مـات مقتو لأ سنة (Y^اYهـ).
( $\%$, 1 (\%)
والإمامية والشيعة)
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من قال (بقدم القــر آن) عبـدا للهّ بـن
سعيد بن كالاب في صفحات كثيرة من البِلل (Y ا ) مـن الفتـاوى ومـن ذلـك (ص


 متصف بصفة الكامَ، وأن القُر آن كالام اللّ غير مخلوق. وهذا كافٍ في الرد على الخليلي كل افقتزاءاته على ابن تيمية؛ لأنه ينسب إليـه ما لم يقل. ولكن لنواصل مع المؤلف الخليلي فيما يدعيه أدلة على خلق القــر آن، وهـي في
 جفاءً. فقد قال في (ص س ד ( ): إنـه سـيعرض حجـج القـائلين بخلـق القـر آن فقـال:
(وهي تنقسم إل قسمين عقلية ونقلية: ثم قال ونبدأ بالعقلية وهي كما الِّا يلي: اـ الدليل الأول: إن بتويز تعدد القدماء منــافٍ للو حدانيـة الـيت هـي أخحص
 استحق الألوهية لسبقه على كل شيء في الوجود، فلو كان له مقارن في الأزلية ولماز


والجواب على هنه الشبهة التي أوقعت المؤلف الخليلي في (انفي صفـة الكــلام






E ER
صلى اللّه عليه وسلم أنهم إذا أثبتوا لله عز وجل تلك الصفات ومنها (صفة الكالم)


الأزل فيكون هنالك تعدد الآلمة؛ لأن القدم أخصص وصف للهّ هكذا يقولون. وسبب ذلك أنهم تصوروا بعقولمم الضالة عن هدي الكتاب والسنة، المنحرفـة عن الفطرة اليت فطر الله الناس عليها، أن هذه الصفات قائمة بذاتها منغصلة عن اللّ تعالى، و لم يوفتو ا إلى القول الحق وهو أن هنذه الصفات كلها قائمة بذاته عــز وجـل غير منفصلة عنه. فا اله عز وججــل واحــ أحـن، فـرد صمــن، هـو الأون والآخحر بصفاتـه، فهـو اللسميع البصير، الحي القيوم، العليم الحكيم، القّادر القوى، المتكلم متى شـاء و كيـف شاء، كما قال تعالى:
》إن الله تسعة وتسعين المماً من أحصاهـا دخـل ابحنـة 《"(1) ولـه أسمـاء لا تعـل ولا تحصى، و كلها ها معاني دلت عليها وليست أسماء بحـردة كمـا يقـول المعتزلـة، فـا الله
 وجل بأسمائه الخسنى وصفاته العلا دعاء عبادة ودعاء مســألة، ويفرقـون بـيـن معـاني هنه الأسماء جي ذعائهم. ولِفَهُمْ المعتزلة الفاسد ومثلهمم المؤلف الخلنيلي في نفي صفات اللهُ عز وجــل سمى المعتز لـة أنفسـهم: أهـل التو حيـل وهـو أحــ أصوهـهم الخمسـة، وتو حيدهم هو نفي هميع الصفات عـن الله عـز وجـل و إثبـات الأسمـاء بحـردة عـن

المعاني اليت دلت عليها.
يقول الحافظط ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، في شرح كتاب التو حيل مـن



فعدد منهـم المهمية، والخوارج، والر افضة، والأعتزلة.
ثم قال: (وهؤلاء الفرق الأربع هـم رؤوس المبتدعة) وقد سمى المعتزلة أنفسـهـم (أهـل العـلل والتو حيـل) وعنـوا بـالتو حيل مـا اعتقـلوره مـن نفي الصفـات الإلفيـــة لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه أشركّ، تال : وهـــم مو افقون للـجهمية.

قال: وأما أهل السنة ففسرو! التو حيل بنغي التشبيه والتعطيل (1) قال: أبو القاسم التميمي في كتاب (الحجة): (( التو حيل مصلر وحّل يو حـلـ،

تو حيل الربو بية.

وقـال الشنهرسـتاني في الملـل والنححــل (ا أصحاب العلل و التُو حيد، و اللني يعمّ طائفة المعتز لـة مـن الاعتقـاد القـول: بـأن الله تعالى قديمr، والقدم أنخص وصف ذاته، ونفوا الصفات القُديمة أصلا فقالو ا: هو عـــا لم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، لا بعلم وقلـرة و حياة هي صغات قايعــة ومعـان قائمـة به، لأنه لو شار كته الصغات في القندم اللني هو أخص الو صف لشـــار كته في الإلهيـة، واتفقو| على أن كالمه محلث بخلوق في محل) اهـ.

قلت: وهنا هو كلام المؤلف الخليلي بعينه كما سبق ذكره والرد عليه، وبيـان فساده و مخالفته لنصوص الاكتاب والسـنة والفطر السـليمة، فـإن لكـل ذات صفــات و صفاتها قائمة بها غير منفصلة عنهـا، حتتى المتخلـوق نفسـه، فـإن الإنسـان يتصـف بالسمع واللصر والقدرة والحياة، و بصفة اللكالام إن لم يكن مصاباً بآفــة الـــرس، و لم
 تو حيد اللهُ تعالى، وساق حديث ابن عباس أنه صلى اللهُ عليه وسـلم بعـث معـاذاً إلى اليمـن. و وي شرح الباب قال ابن ححر رحمه الله: ((المراد بتو حيد اللهّ تحالى: الشـههادة بأنـه إلـه واحــد))، فتـح الباري (r

يقل عاقل يعر ف ما يقول أن صغة من صغاته منغصلة عنه قائمة بذاتها.
 وقد سبق الجوابب على مسألة القدم وبيان أن السلف لم يقولـوا بقـدم القــرآن وإنا قالوا: أن الله يتكلم متى شاء و كيف شاء، وأن القر آل آل كلام اللهّ منه بدأ وإليـه يعود، وأن أول من قال: بخلق القُرآن (االجهد بن درهم))،


المؤلف يأخذ كالام أهل البدع جف القرآن وينسبه للسلف وأتباعهم ظلماً وافتزاء.
 لتتألف منها كلماته. ثم يقول: وهو بهذا التر كيب صنعة دالة على الصانع، والصـلـن الصـانع

لابد أن يتقدم المصنوع.... الخ.
والجواب على هنا الادعاء: أنه لا فرق بينه وبـين مـن ادعى أنـه مثـل كـلام

 والصانع لابد أن يتقدم على المصنو ع، وأهل السنة يقولون القر آن المســـومو ع بـالآذان

 الهّ تعالى وقد تقدم الكالام عن ذلك ونك
عـ الدليل الرابع: أنطقه الله بما هو دليل عليه فهو يقول: (جواز تعليلـه كمـا



(1)

(F|V) S ك
و لم يعر ف أحلـ من البشر هن الكالام إلا اللذي يسمعه من المتكـم بـه، ونقـول للخليلي: فهذا أبولك وأبو البشر هميعاً آدم عليه السالام يقول لموسى عليه الســلام: إن الله اصططفاه بكالامه ليميزه على غير 6 كمــا قلــت فهـل تقبـل كالمـه و فهـمـه لمعنـى
 فقبل آدم كالام موسى وصدقه لأن الله ميز آدم على غيره بأن خحلقه بيله. ونقو للنخليلي هل تقبّل ما قبله آدم عليه السالام فتثبـت لله ععـز و جحـل صفـة

اليد كمـا قال موسى عليه السالام هـ اللدليل الحنامس: وهو كالرابع؛ دليل عليه لا له فيقول: (إقتز انه بالز مـان نيو قوله: (و كلم اللهّ موسى عندما ذهـب إلى الطور). ونقول نعم: هو كما قلــت كلـم !الله موسمى عليـه السـالم عنـدمـا ذهـبـ إلى


 استُر مكانه فسوف تراني....




 موسى عليه السلام فجعله د كاً. و كونه كلمه في هذا الزمن الخدد هو معنى قول أهل السنة والجمـاعة إن صفــة ومسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السام.ح.

S
الكالام قائمة بالله عز وجل وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء مع من شاء، وقل تكلم مع مو سى عليه السالام وميزه على غيره من الأنبياء بهذه الميزة ـ كمــا سـبق توضيـح ذلك في اللـليل الرابع وذكرنا أن آدم عليه اللسـلام احتـج علـى موسى بـأن الله عـز و. جل اصطفاه بكامهـ.
فإذا كان كالام الله كله مخلوقاً - كما يقول الخليلي- فأي مـيزة ملموسى عليـه السلام على غيره؟ وقد قرر الخلنيلي في اللدليل الرابع ـ أن الله ميز موسىى على غـيره بتكليمه له.

حيث قال في (ص ؟ 7 ): (فيقال: كلم اللّه موسى ليصطفيه على غيره بهــذه المزية)، هذا كالم الخليلي الذي يصرح به.〒ـ اللدليل السادس من الأدلة العقلية وهو آخرهــا قـال: (إن حـرو ون القـر آن هي نفس الحروف اليت ينتظم منهـا كـلام العرب نـتره ونظمـه، وسـجعه ومرسـله، رجزه وقصيله، ويشار كه فيها سائر كالام البشر، فـإن كـان القـر آن قلـيمـاً لـزم قــنـم

كالام الناس لتر كب كالامهم من هذه الحرو فو بعينها...). قلت: وهذه العبارة التي يكر رها دائماً، وهي القول بقدم القر آن سبق الجـواب عليها، وهو أن السلف لم يقل أحلد منهم إن القر آن قديم، كما لم يقل أحل منهم إنه

تخلوق، وإن أول من قال: إنه مخلوق الجعلد بن درهـم.
وأول من قال: إنه قليم. عبدا لله بن سعيد بن كالوب.
وإنـا كانوا يقولون رداً على من ادعى أنه مخلوق: القر آن كام ا الله منـهـ بـدأ وإليـه يعود. وقد نقل المخليلي هذا اللكالام عن شيخ الاسالام ابـن تيميـة مـراراً وتكـراراً فلمـاذا

يعيده؟.
وقد جاء في السنن عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول اللّ صلى الله عليـه وسلم يعرض نفسه على الناس بالمو سم فيقول: 》ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلــغ كـلام
( 9 ( 9 (
ربي، فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي"(1)، وهـنان نقـول للمؤلـف الخليلـي: إن التعبير بالقدم هو قول ابن كالاب وأنت تنسبه لشيخ الاسلام ابن تيمية افتراء ثم ترد عليه، فاتق اللهّ في نفسكك فإن الله محاسبك. ونقول: إن القر آن الكريم تكلم اللهّ به حقيقة وهو كالم عربي بلســان عربـي
 أعحمي وهنا لسانعربي مينهُ [ النحل r.
فالقر آن المنتظم في المصحف عر بــي، وحروفـه ومعانيـه كـلام الله عـز و وجـل، وقد تحدى الله العرب اللذين نزل القر آن بلغتهم أن يـأتو بسـورة مـن مثلـه كمـا في

سورة البقرة آية Y Y
أو بعشر سور مثله كما في سورة يونس آية 1 ا ثم قال الله ععـز و جــل لنبيـه

 رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عر بي مبين، وقد تحــدى العـرب الذيـن نـزل هــنا القر آن بلغتهم فعجزوا عن معارضته. وبهذا يظهر للقارئ الباحث عــن الــق أن أدلـة المؤلـف الخليلـي العقليـة الـيتي أوردها للاحتـجاج بها على أن القر آن بخلوق إنمـا هـي شـبه قـامت بذهنـه، وهـنا لم يصح له منها دليل واحل، بل هي أدلة عليه وليست له، فقد صرح فيها بأن الله عــز
 صرح بأن ذلك التكليم من الله لمو سى عليه السالام ليصطفيه على غيره بهــنه المـيزة، و كفى بهذا التصريح حجة و2حضاً لشبهته، وفيما يلي شهادة عليه من عالم إبـاضي

 الله ( ال (

يرد على الخنيلي بالنليل العقلي أن كالام اللّه صفة من صفات الله غير مخلوق.
قال
(و سأل وقال: كالام اللّ مخلوق أو غير مخلوق؟
قيل له: قـ انحتلف الناس في ذلــك، فقـال قـوم: إن كـلام الله مخلـوق، وقــال آنخرون - وهم أكثر الأمة - : إن كلام اللّه ليس .مخخلوق، ووققف و اقفون. قال: و كام ا لله تعالى من صفاتـهه، و صفاتـه لم تـزل لـه، ولـو جهـاز لقـائل أن

 العال مل القادر السميع البصير المتكلمه فسلد قول من يقول: إن كلام الله شخلوق إذ هو العا لمك والڭالام صفته، فنل بذللك أن كامهه غير مخلوق)(1" فماذا يقول الخليلي في شهـادة هنا العا لم الإباضي أبي الحســن البسـيو ي، وقــا شهـد له الخنليلي بأنه العلامة الخعقق؟. ثم تابع الخليلي ذكر أدلته فقال في آخخر (ص 70 (1) -وهي كما سـيظهر شـبه وليست أدلة، فقا عجز عن تقديم دليل صريح من الكتاب والســنة علـى أن القـر آن
 المعتصم- وإليك ما يلعيه أدلة نقلية حيـث قال: (وأمـا الأدلــة النقليـة: فبعضهــا مـن القر آن وبعضهـا من السنة.
قال: أما من القّر آن فنكيرة و وإنا أقتصر منها على مايلي: ا و [ الزهر r 7 ] و [ غافر ب7 ]؛ ثم قال : وو بحه الاستدلال به أن القـر آن إمـا أن يكـون
(1) هذا كلام العا لم الإباضي أبي الحسـن البسـيوي في كتابـه ابلـامع (Vo/ ) الـذي قـدم لمختصهره الخلنيلي نفسه، وأثنى عليه، وتمنى على الله أن ينشر أصلـه الـذي هـو هـذا، وطبعتـه وزارة الــتزات


## 


 فما الذي يخر جه من هذا العموم؟
وأقول: ما أثشبه الليلة بالبارحة كما في المثل المعروف، ذلك أن هذا الاستديلالال هـو بعينه استدلال بشُر المريسي على الإمام (عبدالعزيز الكنانيا
 دحضت منذ قرون طريلة وقد قضي على تلك الفتنة التي فرقت كلمة الأمهة.

 شاكر الديصاني اليهودي كما في (ص1 • ( ) من كتابه هذا، ثم هو الآن يثير هذه الفتنـة

 بذكره بشر هو الذي بدء به الخليلي. قال بشر للكناني: (تقول القرآن شيء أم غير غير شيء. فـإن قلـت: إنـه شيء
 فقد كفرت، لأنك تزعم أنه حجة اللّه على خلقه وأن حجة الهُ الهّ ليس بشيء). وبعد أن رد الكناني على هذا الأسلوب الإلز امي وهو إمـا



 أسمائه، ولكنه دل على نفسه أنه شيء وأكــر الأشـياء إثباتأ للوجـود، ونفيـاً للعـدم،




 في أسمائه ويشبهون على خحلقه ويدخلونه و كلامه في الأشياء المخلوقة قال عز وجل :



.
 ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: 》إن لله تسعة وتسعين المــأ مسن أحصاهـا دخـل
 كالامه كما ذكر نفسه ودل عليه بمثل ما دل على نفسه ليعلم الـلق أنـه من ذاته وأنـه

 فذم الله اليهـودي حــين نفـى أن تكـون التـور اة شــيئاً، وذلـك أن رجـالًا مـن المسلمين ناظر رجالًا من اليهود بالمدينة، فجعل المسلم يكتج على اليهودي من الــوراة . الله عليه وسلم من التوراة فضححك اليهودي وقال: مـا أنز ل اللّه على بشر من شـيء، فأنز ل الله عز وجل تكنيبه وذم قوله وأعظم فريته حين جحاد أن يكون كـلام الله شيئا" ودل بذلك على أن كالامه شيء ليس كالأشهاء، كما دل على نفسه أنــه شـيء

 بالمعنى وذم من جـحد أن كام الله شيء، فلما أظهر اللهّ عز وجل الســم كلامـه ملم
(YY Y Y
يظهره باسم الشيء فيلحا الملحلدون ين ذلك ويدخلو نـه في بملـة الأشـياء المخلوقـة، ولكنه أظهره عز و جل باسم الكتاب والنور والهدى و لم يقل: قل مـن أنـز ل الشـيء الذي جاء به موسى فيجعل الشيء اسماً لكا لهمه. و كذلك سمى كلامه بأسمــاء ظـاهرة يعـرف بهـا فسـمى كلامـه نـوراً وهــى وشفاء ورحمة وحقاً وقر آناً، وأشباه ذلك لعلمه اللمابق أن جههماً وبشراً ومـن يقـول بقو فما أنهم سيلحدون ون أسمائه وصفاته التي هي من ذاته و سـيـدخلونها في الأشـياء
(1) المخلوة

وأما قول الخليلي: (وإن كان شيئًا فما اللني بخر جه من هنا العموم) ؟ يعين قولــه في الآية: أن الله أُجرى على كلامه ما أجراه على نفسه لأن كالمه عز وجل صفة مـن صفـات ذاته وهي صفة ذات وفعل، والله عز وجل بصفاته خالق غير مخلـوق كمـا قـلـ قال تعـالى جواباً للمشر كين الذين سألوا رسـول الله (أن ينسـب هـم ربـه فـأنز ل الله عـز وجـل

قوله تعالى: فاللني يخرج كالام الله عز وبل من عموم كل: أن كالامه صفة مــن صفاتـه،

ومن قال: إن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر . فعموم (كأِّ) يشمل كـل المخلوقـات الـيت خلقهـا اللهُ بكالامـه كمـا قـال تعـالى:佥 شيء وإنا يكون بحسبه في السياق وقد دل على ذلك القــر آن الكريـم قــال تعـالى في

 مساكنهم....


2 2
و كذلك في قوله تعالى في قصة ملكــة سـبأ كمـا حكـى اللهُ عـز وجــل قـول الهدهد الذي توعده سليمان عليه السلام بالعذاب قال تعالى:


فقوله: : تؤت ملك سليمان الذي سخر الله له الططير والحــن والريـع، وهـي أشـياء، و لم يشـملها عموم


كالسراب يُسبه الضمآن ماءً.
وقد رد على هذا الاستدلال العالم الإباضي، أبو النضر في قصيدتـه الـيتي سـبق بعض أبياتها ومنها قوله:

ولئن نكصت وقلت شيء محدث واللة أحـدث كـل شـيء فـان
 في ملك بلقيس ومــا قـد أوتيـت من كل شـيء نــز أو دانـي


و ستجل القصيدة كاملة في الملحق رقم (1) ورقم (Y).


1

وهي كالآية السابقة تشمل عموم كل شيء مخلوق، ولا تشمل القر آن اللكريم الذي هو كالام الله و كلامه صفة من صفاته وبه خلق الأشياء. فإنه خلّق كــل شـيء
(YY O) S
بقوله (كن) فكان كما أراد الله حِّهُّ
و ين (ص 1 ( ) انتقل إلى دليل آنر من القر آن وهو (الجعل) فقال:

ثم قال: ووجهه الاستدلال به من و جههين:
أولهما: الإخبار عنه أنه بحوله، والمحول هو المصير من حال إلى حــالل، وهـنا
لا يكون إلا في المخلوق.
ثانيهـما: تعليل جعله عربياً بقصد عقل المخاطبين له).
وقـال في (ص 79 (1): (فمعنـى (جعـل) أينمـا وجــلـ، خلـق ودبّبر وأحـــشك وأنشأ، و كل ذلك .معنى واحا و وإن اختلفـت ألفاظه). قـال: ومثـل هـنـه الآيـة سـائر
 عبادنا
ثم قال: وقد شرح حجية ابلمعل على ثبوت الخلق الإمام عمد بن أفلح رضـي الله عنه بقوله: (إن الأمة اجتمعت على أن كــل فــاعل قبـل فعلـه، وأن الِـاعل قبـل ابلععول، وأن الصانع قبل صنعه، وأن البـاعل غير المجعول، فلمـا ثبـت بينهمـا التخـاير والقبل صح أنهما شيئان وأن الأول المتقدم هو الجاعل القديـمّ، والثـاني البعهول هـو الحادث الکائن بعد إن مُ يكن )). بعد هذا النص قال في الهامش الم جع السابق. قلت: وقد سبت في هامش (ص 70 1) بعـلد ذكـر الحجـج العقليـة والنقليـة حسب دعواه قال في الهامش من الصفحة المذكورة: (هذه الحجج ملخصة ــ مـع زيادة وتهذيب من رسالة الإمام محمد بن أفلح بن عبدالوهاب الرستمي رحمه الله

تعالى (في خلق القر آن)... إلا).
ثم سر2 بعد ذلك علداً من الآيات اليت ورد فيها ذكر ابلعل مثل قوله تعـالى:蝹 [ الأعـراف 9 ا 1 ] ؛

. $\int$ 8
ومعلوم أن هذا التلبيس بلأ إليه المؤلـف الخليلـي عنـــ عجـزه عـن إيـراد نـص صريح من كتاب الله يدل على أن القر آن مخلوق، وقد أخلذ هذا التلبيس عمـــن قبلـه من المتتزلة ومن أخلا بقوهمه، لأن الخليلي أخلذه عن محمد بن أفلح وههـو مـأخوذ مـن تر كة مَنْ أدخلوا هذه الأفكار الغريبة والعقائد الفاسدة على المسـلمين، ثــم رابــت علمى بعضهـم فقبلها منهم ظناً منه أنهم على شيء، لأنهم لبسوا لبانس التنزيه اللّ عز و جمل عـن مشابهة المخلوقين و كل مسلم عقيدته التنز يه الله عز وعلـ. وإليك أيها القارئ اللكريم الباحث عن الحق ذكر أوّل مـن بــدأ بهـذا التلبيـس عند عجزه عن تقديم نص صريح مـن كتـاب الله عـز و جــل يــل علـى أن القـر آن مخلوق.
 . معنى (خلق) هـو بشـر المريسي حينمـا نـاظر الإمـام عبدالعزيـز الكنـاني بـيـن يــــي
 في الاستدلال بهذه الآية كما دحضت حجة الخليلي هنا لأنه أخلن ذلك عنــه، انتقـل

لل(ستدلال بكلمة (جعل) مثل ما عمل الخلنيلي هنا فهو يتبعه حذو القذة بالقذة.
 ادعيت من إبطال (خلق القر آن) بنـص التـنزيل ومعنـا مـن كتـابٍ الله آيـة لا يتهيـأ لـك
 فقال الكناني: لا أعرف أحداً من المؤمنين إلا وهو يؤمسن بهـذا ويقـول: إن الله جعل القر آن عربياً ولا يخالف ذلك فأي شيء في هذا من الحجة لك والدليـل على خلقه؟.
فقال بشر: وهل في اللمليقة أحلد يشك في هــنا أو يخــالف علـيّ فيـه أن معنـى جعلناه خلقناه؟.

(YYV) $\quad$ TV
 ونحلق فرق عندي، ولا عند غيري من سائر الناس، ولا عند أحد من العرب ولا من العجم... إخ.
قال الكناني: فقلت: أخحبرني بإماع الخلق بزعمك على أن معنى جعل ونحلق



قال: نعم هكذا قلت وهكذا أقول أبداً.
 شار كه في خلقه أحد.
 ثم بعد ذلك وجه الكناني لبشر عدداً مـن الأسـئلة نذكر بعضهر بـهـا فيمـا يلـي: فمن تلك الأسئلة قوله: (رقلت لبشر: : أخبرني عمّن قال: إن بعض ولد آدم حلقوا القر آن من دون الله

أمؤمن هو أم كافر؟
فقال: بل كافر حلال الدمر... إلـ.

هو أم كافر؟
قال: بل كافر حلال الدم.
قلت: فأخبرني عمّن قال: إن بني آدم خلقوا اللهَ، وأن الله اله أخبر بذلك أمؤمـن هو أم كافر؟
قال: بل كافر حلال الدم.
قلت: فأخبرني يا بشر أليس اللهّ نحلق الخلق كلهم أجمعين؟ قال: بلى.
4. (YY (Y)

قلت: فهل شار كه ين خلقهم أحد؟
قال: لا.
قلت: فمن قال: إن بعض بين آدم خلقو | الله أمؤمن هو أم كافر؟
قال بل كافر حهلال الدم)،
وبعد أن انتهى من إير اد الأسئلة الــيت مـن هـذا النـو ع بــأ بـالجواب ليبـيـن أن

 وأن من قصر ها على معنى الخلق فقط فإنه يقع في أخططاء فضيعة تؤدي بـــن يعتقدهـا

إلى الكفر بال山ه عز وجل
ثم أورد الآيات بعد ذلك التي فيها لفظ (جعل) وهي تــؤدي بمـن اعتقـد أنهـا







 أنداداً وقوله تعالى: :


البحن)
ثم سرد عدداً من الآيات منتملة على لفظة (الجعل) التي تدل في سياقها علىى فساد هذا الاعتقاد وقبحه و شناعته. ثم انتقل بعـد ذلــك إلى بيـان معنـى (جعـل) في كتاب الله عز وجل نقال: : اإن جعل في كتاب اللهُ عـز وجـل يكتمـل معنيـين عنــ

## 

العرب:
ـ ـ معنى: خلق .

قال: فلما كان (خلق) حرفاً عكحماً لا يتمتل معنى غير المنلق -يعين على زعم






 الذي يكون على معنى التصيير.




 العرب قال: وجعل، أو قال: وخلق، لأنها قد علمت أنه أراد بهـةا الجمل الملنق لأنـه أنزل من القول المفصل.






## 

المخاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها.



 بغيرها.







 فلما وصل الكلمة بالمر سلين عقلت أم موسى ما أراد بخطابـابها

 ما أراد اللهّ بقولهـ


 قول إبر اهيم عليه السام:



اللهّ عز وجل فن كتابه، إذ كان إنا أنزل بلسـانها واكتُتِـبَ علـى تبيانهـا، فخـاطبهم


الموصل والمفصل.
ثم قال: فأر جع أنا وبشر لما اختلفنا فيه من قـول الله عـز و وجـل: ور إنا جعلنـاه قرآنأعربـا أيضاً وما تتعارفه وتتعامل به، فإن كان من القول الموصل فهو كما قلت أنـا: إن اللّ




بلغة العرب ومعاني كلامها فتناولوا القر آن على لغة العجم...) اهـ (1) فهذا ما ادعاه بشر بين يدي المأمون في مناظرته مع الإمام الكناني، وهذا بيـان

الإمام الكناني تلميذ الإمام الشافعي لمعنى (جعل) في القر آن الكريم.



 للشر ع مبيناً في العقل، فإن اللهّ سبحانه أخبر أن القر آن منزل منه، وأنـه تـنتزيل منـه،






## 




 وكذلك الذين قالوا: إنه (قديم) ليس معهم إلا ما ما يـدل على ألـى أنه قـائم بذاتـه




 كانت الصفة حفية فيقال: أخحر عنه بكذا، و كون القر آن عر بياً أهسر ظـاهر لا يمتـا







 هو التكلم، والحروف المنطوقة، والأصوات الماصلة بذلك الفعل، ولهنا يمعل التُول تارة نوعأ من الفعل وتارة قسيماً للفعل .

 يدل على فساد قول المبطل الحتج به، وأنه دليل لأهل الخق، وأن الأدلة الصحيحـة لا لا

يكون مدلوها إلا حقاً، والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضاً وا للّ أعلم) الهـ اهـ.

 اتضح للقارئ الكريم الباحت عن المق بما سبق ذكره بألصا بأن الآيتين الكريتمين لا تدلان


 صفات اللّ خنلوقة فقد كفر.
 وفي كالام العرب تدل على معنيين هما الخلق والتصيير .






 إن كـان مسن (إنـا جعلنــاه) فــا فــا الجَعُل إن أنصفت مــن تبيـان
 وكـذاك فـاجعلني مقيمـا مخلــصـاً فانظر أكان وقـــد دعــاه بلـــعله أم مُ يكـن خلـقـاً من الرهـــن أم م يكــــن لا دعــــاه بكــــــة احتى دعا بالأمــن والإيمـــــــان

E
 فبأي هذا الجعــــــلـ قلـــت بأنه خـــلق؟ تبـارك مـنزل الفــــــرقان









 الكتب با للّ تقرؤونه عضضاً لم يشب). رواه البخاري بنحوه ولكن الخليلي ير كز على كلمة (الإحداث) وأنها تعني الخلق، لأنـه ينغي عـنـ



 فسوف تراني فلما بُلى ربه للججل جعلهد دكا وخرّموسى صعقا ...
(1) تفسير ابن كثير (rro/0).
 - Voryefand
( $\quad$ ( $\quad$ (
فهنا كله كالام الله عز وجل تكلم به مع موسى عليـه الســلام حـين خاطبـه لأن الله عز و جل يتكلم متى شاء و كيـف شـاءء ولا يصـرف نـص هـنـه الآيـة عـن ظاهر ها إلا من أضله الله عن سبيل الهلىى، ومن يضلل الله فلن بحّد له وليًا مرشــاً،


共 طوى.... إلم الآيات اليّ جاءت في قصة تكليم الله لموسى عليــه السـلام وإرسـاله

إلى فرعون.
و كفى .كن يعتقد هذا ضالاًا وعمي، وِفِّإنها لا تعمى الأبصـار ولكـن تعمـى
القلوب التي في الصدوريوش
ثم أورد الخليلي بعـــ ذلـلك آيـات أبعـلـ في الاسـتدلال بهـا مــا سـبق ذكـر 6 وسنوردها ليعلم القارئ أن المؤلف ومن سـبقه لم يسـتطيعوا إيـراد نـص صريـح مـن كتاب الله عز و جمل يدل على أن (القر آن مخلـوق) وإنـا يلبسـون علـى مـن لا علــم عنده من أتباعهم بتحر يف الكلم عــن مواضعـهـ، متبعـين في ذلـك أسـلوب الـترغيب والتزهيب. ومن رجع للا كتب في محنة القول بخلق القر آن أيام المأمون والمعتصم علـــم فساد هذا المذهب و كيف رده علماء السـنة، و لم يسـتطع الخليفـة المـأمون والمعتصـم ممل الناس على هذه العقيدة الباطلــة، لأن الفطر السـليمة لا تقبلهـا، ولذلـلك همـال الناس عليها بالقوة و لم يفلحا.
أما الآيات التي حشر ها المليلي في كتابه فهي قوله تعالى:





E FTM)






[رالمائدة 1 ]

فهذه الآيات التي أور دها الملنليلي للاستدلال بها علا على (خلق القرآلن).

(خلق القر آن)؟
فنجلـه يقـول: (إن وجـه الاسـتدلال بآيـة هـوده) وآيـة الأعـراف: أن الله اله وصغه بالإحكام والتفصيل، و كل منهما أثر صــادر عـن مؤثـر، ولا يـبـوز أن يكـون آلا الأثر قديعاً أزلياً.

 واستحالته فيما إذا كان لفظياً أشد، وقد أثبته جمهور العلمـاء وفيهـم القـائلون بقـدم القرآن.




 والانقسام مستحيل على القديم.

وقي آية آل عمر ان: وو جــه الاسـتدلال بـه أنـه منقســمة آياتـه إلى قسـمين عحكمـات ومتشــابهات، وإن المكمات أم ـ أصل ـ للمتشابهات ير جع بها إليهـا في التـأويل وهـو مسـتحيل فيمـا كان قديماً.
وقوله: هو هو آّآت سنات به أن صدور العنماء حادثة والحلادث لا يكون وعاء للقّيـم.
 تنزّلا والمفرو ق مصنو ع، والمصنوع لا يكون إلا حادثاً. قالل: فهذه نماذج من الأدلة القر آنية على حدوثه. قلت: وابلجواب على هذه الدعوى فيما يلي: إن هــنه الآيـات الكريمــة الــيت يســتـل بهـــــا المؤلـــف الخليلــــي علـــى (خلق القُر آن) كما ير|ها القارئ البـاحث عـن الحـق ليسس فيهـا تصريـح بذلـك لا مـن قريب ولا من بعيل، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، ومن رجع لكتب التفسير التي ألفّها علماء السلف يجل شرح تلك الآيات واضحاً ببيان ما دلت عليه من أحكام. ولنلـك لم يستطع المئل لـف أن يدعي أنهـا صريمـة في ذلـك، بدليـل أنـه اســتدل

بتحريفها عن مواضعها، ولذا فهو ير كز في بيان و جه استدلاله بها على أمرين:
الأول: القول بقدم القّر آن.
الناني: حلدوث القر آن وهو يعين بالحدوث الخلقة. وقد سبق الجواب على الأمرين ولیى نعيده هنا للحاجة إليه فنقول: أما القول (بقلم القر آن) اللذي ير كز عليه المؤلف في استدلاله بهــنه الآيـات، فـإن أهـل السـنة
 (بقدم القر آن)، ومن الظلم أن ينسب أحل إلى آنحر قولاً هو بريء منه بـراءة اللنـــب من دم يوسف، ثم يرد عليه، لا سيما والمنسوب إليه القول ظلماً هو يرد على ذللك

القول المنسوب إليه، وهذا ما يفعله الخليلي هداه اللّ إلى الحـق، فهـو ينسـب القـول

 لأنه لم يمد حجة إلا ذلك.
وإليك كالام شيخ الإسلام ابن تيمية في نفي ما يدعيه المؤلف على السلف مـن

 (




 الآثار عنهم بذلك وصنف فين ذلك مصنفات متعلدة وقالوا: منه بدأ وإليه يعود)). ثم قال: (اؤول من عرف أنه قال: (مخلوق) الجعد بن درهــمـ وصاحبــه الجهــم بن صفوان. وأول من عرف أنه قال هو (قديم) عبداللهّ بن سـعيد بـن كـلاب، ثـم افــترق

الذين شار كوه في هذا القول)).

 (OTV،r.) 60 \& ، $\lambda V$
 دعواه، وهذه طريقة أهل الأهواء قديمأ وحديثأًأ.

ثم قال في (ص ^ی ا): (وما أعجب التنــاقض والاضطر اب في قـول ابن تيميـة: ((إن كالام الله غير تخلوق وإنه منه بدأ ليس بمخلــوق ابتـداء مـن غـيره)) "(1) ، حيـث نفـى الخلق عن الكالام وأثبـت لـه البدايـة وهـل البدايـة إلا نحــق وقولـه في آخحـره: اليـس . كتخلوق ابتداء من غيره)).
قلت: وهذا الجلزء المقتطع كله من سطر واحل من نصٍ ذكــره شـيخ الإسـلام فقوله: (في آخخره) ليس كذللك بل هو من وسطه، وابن تيمية يقصل بقوله: (او إنه منه بدأ... إلخ)، للرد على القائلين أنه بدأ من ذلك الشيء اللذي خلق فيه القـر آن لأنهـم ينفون عن الله صفة الكالام فهـو يقـول: إن ابتــداء القـر آن مـن الله، وأنـه تكلـم بــه حقيقة، وسمعه منه جبريل، وبلغه محمداً صلى اللهُ عليه و سلم وليس ابتداء القر آن من ذلك الشيء، المجر أو الشجر أو الفواء كما يدعون. وحيث إن الخلنيلي أورد تلك المقاطع الـيت انختارهـا حسـب مـا يهـوى، وهـي نصوص أوردها شيخ الإسلام، منها ما يرد على قائله ويبين خحطأهى ومنها ما يبين فيه مقصود قائله، فيسميه الخلملي اعتلار ابن تيمية عن ذلك القول وأنـه لا يبـلـي فتيـلا كما يقول فقد رأيت أنه من المناسب نقلها لبيان أنه لا اضطر اب فيها ولا اعتذار . وإليك النص الذي ذكره شيخ الإسالم وقد نقل المُليلي منه ما يريد وترلك مـــا لا يريد، قال شيخ الإسالام ين معرض رده على من قال: الـــرو ف مخلوقــة وذلـك في كلام طويل؛ وقد سبق الحديث عن ذلك. قالل: او أحمد أنكر قول القائل: إن الله للا خحلـق الحـرووف....، ورووي عنـه أنـه قال: من قال: إن حرفاً من حرووف المعجم مخلوق فهو جهمي لأنه سلك طريقـاً إلى البدعة، ومن قـال: إن ذلـك عخلـوق فقـد قـال إن القـر آن غخلـوقو)). إلى هنـا اقتصـر
(1) ما بين القو سين في الفتاوى ص דN وهو سطر واحد مـن مقطـع نقلـه شـيخ الإسـلام هـن كـلام



الخليلي (1)، وسماه اعتذاراً، وتكملة النص: (وأممد قل صرح هو وغيره من الأئمــة أن
 كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الإسمـاع، لأنـه عندهـم لم

يتكلم .عششيئته وقدر ته)).
ثـم واصـل الـديـث لـلـرد علـى أتبـاع ابـن كــلاب القـــاضي وغـــــره فقــال:
 السلف إن اللهّ تكلم بغير مشيئته وقلدرته، ولا قال أحد منهم إن إن نفس الكاملام المعـين








 ونقول للقارئ: هذا نص كــلام شـيـخ الإسـلام الـذي يدعي الخنليلي أن فيهـ تضارباً فأين التضارب فيه؟.

وهذه عادته في النقل، وهنا خلل جي أمانة النقل.
(Y) ومثل هذا العمل يتزفع عنه المنصف الذي يبحث عن الحق. ((وهذا السطر هو الذي أخذله المليليلي

(F\&1) S
إن المؤلف المنليلي يعرف تحام المعرفة كلام شيخ الإسلام، وأنه لا تضارب فيـه بل هو كالعقد المنتظم.
ولیكن لعقيدة رسخت في ذهنه ورثها عن سلفه المعتزلة، لم ير غيرها مع و جود الأدلة الصريية علـى نحالفهـا، و كـون الإنسـان يصمـم علـى رأي وعقيــدة لا يـرى غيرها، لا يبيح له ذلك أن ينقل أقوال طائفة وإن كانت في الظاهر ترد على المعتز لـة، إلا أنها في موضو ع (خلق القر آن) متغقة مع المعتزلة ثم ينسب أقوالهم لشيـخ الإسـالم

ابن تيمية، الني يرد عليهم وعلى المعتزلة ثم يدعي تضضارب قوله زوراً وبهتاناً. إن شيخ الإسلام يصرح بعبارات متكر رة وينقلها عنـه الخليلـي في كتابـه هـنا كما تقدمه إن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين هـم بإحســان والأئمـة الأربعـة وغيرهم من أتباع السلف لم يقل أحل منهم (إن القر آن قديم)، ثم بين شيخ الإسـلام

أن أول من عرف عنه هنا القول (عبدا لله بن سعيد بن كالاب) كما عرف أن أول من قال (القر آن مخلوق) الجعد بن درهــم وصصاحبـه البهـم ابن صفوان، وقد نقل ذلك كله المليلي في كتابـه هـذا، ثُم يلبـس الآن علـى القـراء وينسب هنه الأقوال التي يرد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى ابن تيمية، وهذا من
 . الأول: عدم أمانة المؤلف في نسبة الأقوال إلى أصحابها.
 القوله بل إنه يرد على صاحبه ويبين خطأه. الثالث: أن الآيات القر آنية اليت يدعي أنها تدل على (خلـق القـر آن) لا دليـل

فيها على دعواه لا منطورقاً ولا مفهوماً.
 صريح من كتاب الله عز وجل. كما عر ف القارئ أن هذه الأدلة اليت أوردهـا الخلنيلـي هـي بعينهـا أدلــة بشـر
(2)

المريسي وابن أبي دؤاد وأضر ابهمم، وهو بعمله هذا يثير قضية قد قضي عليها من عدة قرون، وهذا عكس ما يدعيه على غيره من إثارة الفتن التي تمزق شمـل الأمـة، و كمـا يقال: رمتين بدائها وانسلت، فمن الذي يثير الفتن؟
وحيث إن دعوى الخنليلي أن الأدلة النقلية على (خلق القر آن) الـيتي يمتـج بهـا
من الكتاب والسنة، وقد عرفنا أن الأدلة التي ساقها من الكتـاب لا لا دلالـــة فيهـا وإنـا هو تحريف لما عن مواضعها فإليك ما يلعيه أدلة من السنة.

أدلة الخليل\＄من السـنة


وسو ؤ أورد نص الأحاديث التي ذكرهـا كلهـا وهـي سـتة أحــاديث، و بيـان وجه استدلاله بها ليرى القارىئ تخبط من لم يوفق لاتباع سلف الأمـة في الاستـلالال بنصوص الكتاب و السنة． فقل قال الخليلي فين（ص IVV）：وأما الأدلة مـن السـنة فكثـير مـن الروايـات

وإنما نقتصر منها على ما يلي：
1ـ أخر ج الإمام أملم والبتخاري، وأبو داود عن أبـي سعيل بـن المعلى قـال ： »（ا كنت أصلي في المسـجد فدعاني رسول الله صلـى ا الله عليـه وسـلم فلـم أجبـه،
 ولرسول إذا دعاكم\＄ه؟ ثم قال：لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القـر آن قبـل أن تخـرج مـن المســجل، ثــم أخــذ بيـدي فلمــا أراد أن يخـرج قلـت لـه：ألم تقـــل لأعلـمنك سورة هي أعظم سورة في القـر آن؟ قـال：الحـمــد لله رب العـالمين، هـي السبع المثاني والقر آن العظيم الذي أوتيتهه． Y

 غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكــأن الرجـل يتقللهـا،
 القر آن《．وأخرجه الإلمام البخاري من طريق أبي سعيل بلفظ：》واللذي نفسي بيـده إنها تعدل ثلث القرآنیه．
ب－روى البخاري عن أبي سعيد أيضاً، قال：قال رسول الله صلـي الله عليـه و سلم لأصحابه：》أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القر آن في ليلة، فشث ذلـك عليهـم
？ $\int$
وقالو ：أينا يطيق ذلك يا رسـول الله؟ فقال：الله الواحد الصسمد ثلث القر آنه． ؟ـ روى الإمام أحمد عن أبي سعيد كذلك قال：٪ بات قتادة بن النعمان يقر أ
 »و الذي نفسي بيده إنها لتعدل نصــف القـر آن، أو ثلثـهه《 وأخــرج نــوه مسـلم
 والنسائي من طريق أبي أيوب الأنصاري، وقال التزمذي：و في الباب عن أبي اللبرداء وأبي سعيل وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنـس وابـن عمـر وأبـي مسعوده، وروىى مثله الإمام أمهل والنسائي من طريق أبي بن كعب، والإمام أمهــل والنســئي كذلـلك من طريق أبي مسعود، وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعاً، ورو ياه مع مسلم من حديث أبي اللدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم． هـ روى أممل وعحمل بن نصر و الطبراني بسنل صحيح عن هعقل بن يســار أن النبي صلى الله عليه وسمم قال：》البقرة سنام القر آن وذروته نزل مع كل آية منها ثانو ن ملكاً واستخخر جت

7－أخرج أبـو يعلـى وابـن حبـان والطـبراني والبيهقـي عـن سـهل بـن سـعد
 البقرة من قر أها في بيته نهاراً لُ يدخله الثتيطان ثلاثة أيام《． فهنه الأحاديث الستة هي الــيت اسـتدل بهـا المؤلـف الخنليلـي علـى أن القـرآن مخلوق．فما و جه استدلاله بها على ذلك؟．

وابو ابب：
سبق أنه لم يستطع أن يورد آية من كتاب اللّه تلد على خلق القرآن، وحينما عجز ذهب إلى تأويل تنــك الآيـات وصرفهـاعـن ظاهر هـا، وهـنـه الأحـاديث الـيت أوردها－كما يرى القارئ－لا دلالة فيها على خلق القر آن لا نصاً ولا مفهوهاً． وهذا لم يستطع أن يقول：إن حليثـا＂واحــاً هنهـا هـو نـص صريـح في خلــق

القر آن، و م يستطع أن يقول: إن مفهوم حديث واحد منها يدل على ذلك، ولذلـكـك




للنصوص إلى القوة لفرض عقيدتهم الباطلة.

 والنقص، و كذلك سنة رسوله صلى اللّا عليه وسلم مكا هيأ اللهُ لـفظها المهابذة مـن علماء السنة أهل الحديت؟.
 يفتخر بسلوك مذهمهم، لأنه يقول: إن مذهبه ومذهب المعتزلة القول: بخلق القـر آن آن،



 القديم).
والجواب على هذا الاستدلال بأمور:


 ذلك؛، وقد سبق بيان ذلك من كالام شيخ الإسام ابن تيمية ونقله الخليليلي نفسـه ثـم نسبه ظلماً وزوراً إلى شيخ الإسلام وإلى أهل السنة عموماً.
 وقول أهل السنة والجماعة كم' سبق بيانه أكثر من مرة بسبب تكرار كــلام الخليلي

ومغالطاته يتحاثون عن الكلام فيقولون: إنه قديم النوع حــادث الآحــاد، فـا لله عـز وجل يتكلم متى شاء و كيف شاء حسب مشيئته واختياره، ومن أفراد كلامه التوراة والز بور والإنيمل والقر آن.
 أورده المنليلي وقال: أخر جه أمحد والبخاري وأبو داود عن أبي سعيد قـال: ٪ اكنـت

 دعاكيزه؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القر آن قبل أن تخرج مسن المسجد، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنكك سـورة هـي أعظم سور القـر آن؟ قـال: الحمـد لله رب العـالمين، هـي السـبع المثــني والقـر آن العظيم الذي أوتيته>>.
 ما تضمنه كتاب الله عز و. جل فقد افتتحت بحمد اللهّ والثناء عليه وأنـه رب رب العـالمين
 الر حيم، وهذا تو حيد الأسماء والصفات، الذي ينكره المجهميـة والمعتز لــــــو ومـن يقـول بقولمم من فرق الخوارج كلهم والرافضة والز يلدية، والمؤلف الخليلي يعتز بهـمـ جميعـاً

 والبهجمية والزيدية والإمامية من الشيعة).
وقد سبق الرد على قوله هذا في المزءء الأول.

كما اشتملت هذه السورة العظيمة على توحيد الألوهية وهـو توحيـد العبـادة كمـا في قوبــه تعـالى:


 سبحانه وحده مالك يوم القيامة، الذلي فيه البزاء على الأعمال في الما الدنيا، فللمطيعـين الجلنة، وللكفار والمنافقين النفاق الاعتقادى والمشر كين الـنـار، وتختصيص المـلـك بيـو

 فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: >إن أعظم آية في كتـاب اللها اللّ قولـه

 (رقم (ر)









 غيرها أو تكتفي بالسورة الأخرى؟ فامتتع عن ذلك.


لأي شيء يصنع ذلك قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنـا أحبهـا. فقــال رسـول الله
صلى الله عليه وسلم:أخبروه أن اللهُ يكبه، وأدخله الجخنة) (1)
 من رواية أبي سعيد الذي أخرجه البخاري وغـيره، ولفظـه كمـا أورده الخليلـي: أن
 القر آن في ليلة فشت ذلك عليهم وقالو ا: أينا يطيق ذلك يا رسول ا اللّ؟ فقال: الله الواحد الصـمد ثلث القرآنه(r)

فهنذه السورة القصـيرة الكريمـة فيهـا صفـة الرحمـن، وهـي سـورة الإخــلاص، ولنلك كانت أفضل من غيرها، لما اشتملت عليه من تعظيم الرب وبيان صفاته الــيت
 ونقول للنخليلي: ويشار كك في نفي الصفات وردِّ هذا الحديث الذي تعترف بصحته
 عنـه- وهـدالك للأخـن بـالمق والرجـو ع إليـه- ين بـاب الصفـات جهمـي لا يثبــت الصفات لله عز وجل.
فلما باء في هذا الحديث لفظة (صفة الرممن) كما قال الصحابي وأنـه يكبها



 وهو صحيح البخاري بإجماع المسلمين، فكل مسن قيـل لمه في حديــ رو رواه البخـاري أو مسلم لا ييحث فيه بل يأخذه ويعمل به دون تردد.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) البخاري ح/0.10. }
\end{aligned}
$$


ثّم نقول للخليلي: دلنا على اللفظ النّي ورد في نص هذا الحـديث علـى خلـق
القر آن منطوقاً أو مفهوماًا.
وإلى القارئ اللكريم نص الحديث وهـو في صسيـح البـخـاري كتـاب التو حيــ ولفظه كما نقله المُليلي في كتابه هذا (ص IVA) من مسند الإمام الربيـع عـن أبسي


 نغسي بيله لأنها لتعدل ثلث القرآنه(1). قال: وأخر جه الإمام البحاري من طريق أبي سعيل بلفظ: 》و الذي نفسي بيلده إنها تعدل ثلــث القـر آنه، ونقـول: لا فـرق


ولكن السئال المو جه للحخليلي ونريد الجوواب عليه هو:


سى
س ع : هل
 إباضي شهج له الخليلي بالعنم والتحقيق.
.VMVE C/البحاري (1)
(T) يقول أبو الحسن البسيوي الإباضي في كتابه البحامع (Vo/ (Y) وهو يرد على القائلين بكلق القــرآن،
 عندنا وعند كم أن تكون مخلوقة، فلما كانت صفات الله الذاتية غير مخلوقة، وهي ين القرآن، كان الققر آن غير مخلوقه. وقد شههـ الحنليلي لأبي المحسن هذ وكتابه بأنه كتـاب جمـع العــم والتحقيـق، كما سبق ذكر ذلك.

فهل يستطيع الخليلي أن يقول: نعم؟.


 فأين عقول من يخاطبهم الخليلي ويدعوهم إلى هذا الاعتقاد الباطلـاط؟ الـذي لا لا


 شهيد بيني وبنكهيهُ [ الأنعام 19 ]








 في (كتاب النكاح) وتوجيهه :أن بعض القر آن قرآن وقد سماه ثشيئأ.





قال: 》وأشار ابن بطال إلى أن البـحاري انتزع هنه الترجمـة مـن كـلام عبدالعزيـز ابن يميى المكي فإنه قال في (كتاب الحيدة) سمى الله تعالى نفسه شيئاً إثباتاً لوجوده و نفياً للعدم عنه، و كذا أَجرى على كلامه ما أبحر اه علـى نفسـه و لم يكعـل لفـظ (شـيء) مـن أسمائه، بل دل على نفسه أنه شيء تكذيباً لللدهرية ومنكري الإهلية من الأمــمه وسـبق في علمه أنه سيكون مـن يلحـــ في أسمائـه ويلبـس علـى خلقــه ويدخحـل كلالمـه في الأشــياء


 دل على نفسه ليعلم أن كالامه صفة من صفات ذاته(1)"، فكل صفـة تسـمى شـيئاً .بعنـى أنها مو جوده، وحكى ابن بطال أيضاً أن في هذه الآيات والآثار رداً على هن زعم أنه لا لا

يجوز أن يطلق على الله شيء كما صرح به عبدا لله الناشئ المتكلم وغيره> (r) اهـ. فهذا الإمام البـخاري يصرح بأن القر آن كام ا الله، وأنه صفة من صفــات الله بنص كالام اللهُ وسنة رسول اللّ صلى الله عليه وسلم وأن الله سمى نفســـه شـيئاً في قو لـه رِّلّ : وونیكري الإلفية من الأمم، كما قال الإمام الكناني، فهل يستطيع الخليلي أن يصسرح
 فقوله عين الكفر، لأنه زعــم أن الله بخلـوق، وإن عجـز بطلـت حـجتـه بـأن القّر آن

مخلوق لا محيد له عن أحد الأمرين والر جو ع إلى الحق خير له وأحسن مآلاً.
 روى أهمل ومحمل بن نصر والطبراني بسند صحيح عن معقــل بـن يسـار رضـي الله (1) قلت: هن صفات ذاته الفعلية الانختيارية فهو يتكلــم متى شــاء و كيـف شـاء، وليـس علـى قـول الأشاعرة في تعر يف الككام، أنه المعنى النفسي القائم بالذات.
(r) فتح الباري ( (

 فوصلت بها<.
قال: وأخر ج أبو يعلى وابن حبـان والطـبراني والبيهتي عـن سـهـل بـن سـعل
















 أمثاها. ثم قال: لا أقول (ألم) حرف. بل ألف حرف ولام آن حرف حرف وميم حرفی،

أما أن الكلام يغضل بعضه بعضاً، فهـنا وارد حتى في كالام البشـر، فقـــد قـال
(H○Y) S
صلى الله عليه وسلم: أفضل ككلمة قاها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله بـاطل وكـل نعيـم لا محالـة زائـل هع أن للبيد كلاماً غير هنا لكن هنا أفضل كال(مه. والله عز و جل ليـس كمثلـه شـيء لا في ذاتـه ولا في أسمائـه ولا في صفاتـه، والقر آن كالم الله و كلامه صغة ذاتيه فعليه اخختيارية يتكلم متـى شـاء و كيـف شـاء،
 عخلوق.
إن هذا القول: هو اللكفر بعينه فا للّه عز و جل بصفاته هـو الخـالّق و حـلده ومـا
سواه مخلوق، فمن قال: إن صفة من صفات الله عخلوقة فقد كفر . والله عز و جل خحلق المنحلوقات كلها بكالمه وهو قوله للشيء إذا أراده (كن)
 وقال تعالى في وصف المخلوقات التي تغرد بها إذ لا يشتر كه في الخلت أحــد:


 فهنه السموات والأرض وما فيهما من مخلوقات الله عز وجل خلقهـا ، وبـألـي شيء خلقهابٌ إنه عز وجل خحلقها بكال(مه بقوله (كن). قال تعالى:

 طائعن




Q-7
تعالى أن المخلوقات كلها عاجزة أن تخلق ذباباً ولو اجتمعوا له.
 فكيف يكوز للك أيها المسلم أن تقول: إن القر آن مخلـوق؟ والقـرآن كــلام الله

والله بكالمه خحلق المخلوقات كلهـا.


فهـل يمـوز لـلك أيهـا المسـلم أن تقـول إنّ (كـن) تخلوقــة؟. ثـــم تقــول: إنّ (كن) هنه المخخلوقة خلقتت عيسى؟ والله عز وجل يقـول : إن المخلوقـات كلهـا لـو اجتمعت أن تخلق ذباباً فلن تستطيع خلقه.
إن من يقول ذلك ويعتقده فقل ضل الضالول المبين.
إن هنه النماذ ج من الأدلة اللكثيرة الدالة علدى أن القـر آن كـالام الله منـه بــأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه اللهالام وهو الرسول الأهــين، نقله كما سمعه وتلقاه منه البني الكريم صلى ! الله عليه وسلم وبلّغه أمته هو كالم اللّ اللّ وكام اللهّ صفة من صفاته غير عخلوق، ومن قال إن صفــة مـن صفـات الله مخلوقـة

فقد كفر .
وهذا قدم أهل السنة والجحماعة مـن سـلف هـنه الأمـة أنفسـهـم في سـبيل اللّ دفاعا" عن الحق وامتناعاً عن قول الكفر، وقد قتل من قتل ون زمن الخنة بالقول بخلــق القر آن حينما لبس الخههمية والمعتز لة على الخلنيفة المأمون والمعتصم أمثال ابن أبي دؤاد وبشر المريسي، فاعتنق المأمون ومن بعده هذه البلدعـة وملـوا اللنـاس عليهـا بـالقوة، ومن امتنع عن قول اللكفر هذا قتلوه، أو ضربوه أو حبسـوه، وقـــ وقـف شـو كة في حلوقهم وغصّوا بها الإمام أحمل بن حنبل رمّه الله تعاللى الذي طلـبـ منـه المعتصــم أن يقول: القر آن مخلوق ويفكك القيود من رجليه بنغسه، فطلب منــه الإمـام أحمـل أن يقدم له آية من كتاب الله عز و جلى، أو سنة من حليث رسول الله صلى الله عليـه وسلم على ما يقول وهو يجيبه، ولكنه عجز أن يقدم شيئا" من ذلك.


اللني أفقله وعيه، ولكنه ثبت رمه الله على الحق، فنصسـره ا الله وأعـلا شـأنه، وهـو

 وإذا كان ابن أبي دؤاد وغيره عجزوا عـــن تقديـم دليـل مـن اللكتـاب والســنة للمعتصم اللمليفة العباسي، ليقدمه لإمام أحمـل بـن حنبـل في تلـك المنـاظرة فعدلـوا للقوة والبطش.
فمن أين للنحليلي الذي يثير الفتنة من جايد ليمزق شممل الأمة أن يـــئي بدليـل من الكتاب والسنة على هنه البلعة وهي القول (بخلق القر آن) ؟. و حيت تبين للقــارىٔ اللكريـم البـاحث عـن الحـق مـن الإباضيـة الذيـن بمثلهـم الخليلي ويلعي أنهم أهل الاستقامة كما قال وي هقُمة كتابه هنا مـن (ص V) وهـا بعلها حيث قال: ولسـت أبالغ إن قلــت: إن الإباضيـة أهـل الحـق والاسـتقامة تمتـاز عقيدتهم وتتسـم طريقتهم في فهم أصول الدين بثلاتة أمور: 1ـ سلامة المنز ع فإنهم بمعوا في الاستدلال على صحة دعتقداتهم بين صصيح

النقل وصريح العقل، فلم يضر بوا بالنصوص الصححيحة عرض الحـائط.

ويتعامون عن الحقول الصر يكة.
r
 على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيها قولـه: >النـاس منـا ونـن منهـم إلا

ثلاثنة: مشرك عابد وثن، أو كافر من أهل الكتابب، أو إمام جائر<"(1) وبغض النظر عما جاء في هذه الخطبة من تأييل المئلف الخليلي لأبـي مـزة في
( ( ) أبو الفرج الأصبهاني كتاب الأغاني (Y/ ع • ) طبعة بولاق.



 منزعهم الاستدلال بالأحاديث الصحيحة وعدم ضر بهم بها عـا عرض الحائط.




 الصريكة.
كما يقرؤو! الجزء الثالث-الذي سيأتي- وهو الرد على دعواه (تخليـد الفسـق في

 فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تثفي الصلدور .

وأختم هنا المبحث بذكر المناظرة المشهورة اليّ حدثت عند الخليفــة الواثت

 و (Vo/ •) ( $)$












 الك
 وعكا






 تعالى :

 . 99 / 1 • 1 .

فقال: ما زلت أقول إن القر آن مخلوق صدراً من أيام الو اثق، حتى أقــلدم أهمــد ابن أبي دؤاد علينا شيخاً من أهل الشام من أهل أذنـه، فــأدخل الشـيت علـى الواثـق مقيدا، وهو جهيل الو جه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قل اسـتحيا منـه ورق له، فما زال يلنيه ويقربه حتى قرب منه، فسلّم الشيـخ فأحسن ودعا فأبلغ، فقال لــه الواثق: اجلس فجلس. فقال: يا شيخ: ناظر ابـسن أبـي دؤاد علـى مـا ينـاظرلك عليـه، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقلّ ويصبأ ويضعف عن المناظرة، فغضــب الو اثق وعاد مكان الرقة له غضباً عليه، وقال: أبو عبدا لله (ابن أبي دؤاد) يقلّ ويصبأّ ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك، وأذن

في مناظرته.
فقال الو اتٌ: ما دعوتك إلا للمناظرة، فقال الشنـخ: يا أمير المؤمنــــن إن رأيــت أن تحفظ عليّ وعليه ما نقول. قال: أفعل. قال الشيخ: يا أحمد أخحبرني عن مقالتـك هــنهـ، هـي مقالــة واجبـة

دانحلة في عقد اللدين فلا يكون الدين كامالٍ حتى يقال فيه بما قلت. قال: نعم. قال الشيخ: يا أممل أخمبرني عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليـه وســم حين بعثه الله تعالى إلى عباده هل ستز شيئاً مُما أمره الله عز و و جل به في أمـر دينهــم؟
قال ل.

فقال الشيخ: فدعا رسول الله الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيـخ: تكلم فسكتع، فالتفت الشـيـخ ! الى الو ا'تـق فقال: يا أمير المؤمنين واحدة. فقال الواثق واحدة. فقال الشَخِ: يا أهمد أخحبرني عن الله تعالى حين أنزل القر آن على رسـول الله

 الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بعقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيـخ: أجب يا أملم، فلم يجــب، ففـال الشــيخ:

ياأمير المؤمنين اثنتان فقال الواثق: اثنتان.
فقال الشيخ: يا أحمد أخحبرني عن مقالتك هنه علمهـا رسـول الله أم جهلهـا؟ قال ابن أبي دؤاد: علمها. قال: فلعا الناس إليها؟ فسكت

فتال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاِ.
 وأمسك عنها كما زعمت و لم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بـن الخطـاب وعثمـان بـن عفـان

وعلي بن أبي طالب رضي اللّ عنهم؟
قال ابن أبي دؤاد: نعم، فأعرض الشيخ عني النه وأقبل على الواثق .


 له ما اتسع لمr.
نقال الـواثق: نعم؛ إن م يتسـع لنـا مـن الإمسـاك عـن هـنـه المقالـة مـا اتسـع

 فجاذبه الحداد عليه، فقال الواثق: دع الشيخ يأخذهي، فأخذه فوضعه في كمّهـ فقال له الراثق: يا شيخ لم جاذبت المداد عليهج
قال: لأني نويت أن أتقلم إلى من أوصي إليه إذ أنا متُّ، أن يمعله بيـي وبـي
 هذا لم قيدني، وروع عأهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك عليّبّ وين قصة المناظرة هذه: أن الو إثق طلب من الشيخ أن يثعله في حل وسـعة مــا


2. $\int$ ?

فقال الشيخ: إن كانت مبكنة فعلت. فقال لــه الواتـق: تقيـم قبلنـا نتغفـع بـك وينتغع بك فتياننا. فقال الشـيخ: يـا أهـير المؤمنـين إن ردك إيـايّ إلى الموضـع الـنـي أخخرجي عنه هذا الظا لم، أنفع لكك من مقامي عليلك، وأخبرك بما في ذلـلك، أصهـر إلى أهلي ووللي فأكفّ دعاءهم عليك، فقل خحلفتهم على ذلكّ، فقال له الواثق: فتقبــل منا صلة تستعين بها على دهر كُ، فقال: يا أمير المؤمنين لا تحل لي أنا عنهـا غـينّو وذو ميسرة سَويّ، فقال: سل حاجة فقال: أو تقضيهيا يا أمير المؤمنين؟ قال: نعـم. قـال:

تأذن أن يخلى لي السبيل الساعة إلى الثغر .
قال: قد أذنت لكك، فسلّم و خر ج.
قال المُتدي بالله: فر جعت عن هنذه المقالة، وأظن أن الواثق رجــع عنهـا منــ
ذلك الوقت.
وأما رفع الخمنة عن أهل السنة، ونشر السنة وترك هنذه البدعة فكانت في عهـــ
المتو كل على الله.
قال الإمام الذهبي في كتابه (دول الإسلام) (ص ا؟ <br>)، تحت عنو ان: (خحالفـة
المتو كل على الله):
قال: بويع بالخلافة في ذي الحـجة سنة اثنتين وثلاليّين ومائتين بعد أخيه الو اثــق، فرفع المخنة بخلق القُرآن، وأظهر السنة، وأمر بنشر الآثار النبوية و لله الحمدل.

قلت: و وي عصر نا الحاضر يعيد الخليلي الڭرة مرة أخرى ظناً منه أن البو خلا من أهل السنة الذين سيبينون للأمة ضالال هذه البدعة التي قضى عليها المتو كل رمهـه الله فنشر السنة بين المسـلمين، وأمَــد البدعـة لأن البـلـ ع مثـل الظـالام، ولا يذهـب الظلاحَ إلا ضوءُ ُ الشمس. فكنلك البل ع لا يذهبها إلا نور السنة والحمدل لله.
(F71) 25
وحيث انتهى الرد على الشبه التي أثارها الحليلي وظن أنها أدلة علـى دعـو اه اه ان ان

 وقد أثبتنا زيف دعو اها، من كتب الأباضية أنفسهم، من أن المدعي خلق القر آن آل لا دليل عنده لا من الكتاب ولامن السنة.
فقد رأيت أنه من المناسب أن أورد أسمـاء عــد ألماد مـن علمــاء السـلف نصـوا
 القائلين بأن القر آن كلام الله ليس بمخلوق ومن قال: إنه مخلوق فقد كفر.

أولا علماء السلف:

.oro-\&

قال: 》ذ اذر الإميان بأن القر آن كلام الهّ تعالى، وأن كلامه ليس عكخلوق ومن
زعم أن القرآن مخـلوق فـقد كفـرها .


 ثم قال: دل على ذلك القرآن والسنة، وقول الصحابة رئلمي الله عنهم، وقول









[لألعر اف/ء צ 1].

ثم قال: قال عحمل بن الحسين - وهو المؤلف -ومتل هذا في القرآن كثير.






ثم قــال: قال معمد بن الحسين:
„لم يزل الله عالًاً متكلماً "ميعاً بصيرًاً بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال
غير هنا فقد كفـــرهـ.
قـال: وسـنـذ كر مسن السـنـن والآتار وقـول العلمـاء الذيـن لا يسـتو حش مـنـ

 أعظم.
ثم أورد بعد ذلك عدداً من الأحاديث والآثار، وأقـوال الأئمـة الـيت تثبـت أن
 ثم قال: قال عحمد بن الحسين:
فيما ذكرته في هذا الباب بلاغ غلمن عقل وسلم له دينـه، واللّا الموفق لكـل رشاد. أهـ


»ذ ناهياً بما شاء لمن شاء من خلقه موصوفاً بذلكه، .





Eك
ثم قال：》ذكر الأدلة الو اضحة من الأثتر عن المصطفى صلـى اللهُ عليـه و سـلم ببيان ما تقدم والفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل «．
 ومعظهها في الصحيحين وذلك من الحديث رقم 7 \＆ 7 ـ ـ 710.

 و بحل على قلب عمد صلى الله عليه وسلمه｜




 وأتبعها بالأحاديث من رقم V V V
 الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف ويقول：》إلن قريشا
ربي>، رواه أبو أحمد الز بيري وغيره عن إسر ائيل.

قلـــت：أخر جه الدارمي في فضائل القر آن／باب التُـر آن كـلام／الله ．rrove
r ـ ـ و وغتتم هذا بما أورده الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التو حيل، فتـح الباري




( 4 \% 0) ك.

سخخرات بأمره ألا له الخلّة والأمر تبا رك اللّ رب العالمينئ.


 لكمات ربي لنفد البحبهو الآية...

 ربي لنفد البحر...
 البحر مدادا لكلمات ربيجّ إلى آخر الآية. وفي صr ع ع قال:
باب זץ قوله تعالى:
 ربكم.


 قالوا المق.
 "يكشر اللهّ العباد فيناديهم بصرت يسمعه من بعـد كمـا يسـمعه مـن قـرب: أنـا الملك أنا الديانه< .
ثم أورد عدداً من الأحاديث تثبت صغة الكــلام للهُ عـز وجــل علـى هـا يليق



فتح الباري r / /

قال: والمنتول عن السلف اتفاقهم على أن القر آن كلام اللّا غير مخلوق، تلقـا
 وسلم أمته.










 قال: قال رسول الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا

تمرة<. ح رقم Volr.

 تعط، واشفع تشفع، فأقول: يــا رب ائـنـن لي فيمـن قــل: لا إلـه إلا الله فيقـول:
( M 廿V) E.
وعزتي وجلالي و كبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله«. ح رقمّ


عليه وسلم ويقول له: ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط. ...الحديث.










 ووين هذه النصوص الصريكة من كتاب اللهَ عز وجــل الـتي تثـــت للهّ مـا أثبتـه

لنفسه من صفات البلال والكمالل ومنها صفة الكلام.
 الكالام للهّ مع أنبيائه ورسله. وما يقول به علماء السلف من إثبات تلك الصفات لله عز ورجل كما جـاءت
 البصريه
في هذه النصوص الكفاية لمن أراد الله توفيقه، ومن لم يسـعه مـا وسـع سـلف هذه الأمة فلا وسع الله عليه.


يخلوق، ثم ردوا على القائلين بخلقه:


قال ص ابَ في الرد على من يقول بخلق القر آن:

جــــهـالٌ ويثبـت خلقــــهـ بلســــان
 أو في الـــــرواية فــــأتنا ببــــــــيان بــــدعائه في الــــسر والإعـــــــالان
 في الـــجعل إن أنصفـت مـن تبيــان بلدا بفضــــلك أفــضل الـــــبلدان



يـا مـن يقـول بفـــــطرة الـــــر آن
 هــل في الكتـاب دلالثـلة مـن خلقـــهـه
 الا فهـات ومــا أظــــــك واجــــــأ

 وكــذاك فــاجععلني مقيمـا مخلصــا فـانظر أكـان وقـــد دعـــاه لجعـــله






في ص • 1 _10. وانظره ملحق رقم (T).

 ذكرهص r.1


2 8

المسألة الثالثة:
 المبحث الثالث: خلود أهجل الكبائر فيا النار

وهذا قول الموارج ومن يسلك مسلكهـم ويقول بقولمّ، وسوف نصدر الرد
 صحيحه في كتاب استتابة المرتدين .
قال البحاري: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق ا الله، وقال: ٪ إنهم انطلقــوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين《"



وتغفر ما دون ذلك لمن يشاء . . .
والصلاة والسلام على المبعوث رمهة الله للعالين، القائل:



 وجعلها دليلاً على (تخليد أصحاب الكبائر من الموحدين في النـار) يمسـن أن نذكر للقارئ الكريم الأمور التالية باختصار: 1 - مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مر تكب الكبيرة من عصاة المو حدين.

$$
\begin{aligned}
& \text { r - مذهب الحوارج يف ذلك. } \\
& \text {. } \\
& \text { \& - مذهب الإباضية. }
\end{aligned}
$$

أولاً: مذهب أهل السـنة والجمـاعة:

 وذلك استدلالاً بالآية السابقة، وبالحديث السابق المتئق على صحته.

 يخر ج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مــن إثـان، والـيت سـيرد ذكر بعضهـا في هوضه
وسوف نورد طائفة منها في خاتمة البحث. وأما في الدنيا فهو مسلم عاص يعامل معاملة المسلمين.

قالوا: إن مرتكب الكبيرة من أمة عمد صلم صلى اللهّ عليه وسلم كافر في الدنيـا لا يرث ولا يورث ولا يدفن يُ مقابر المسلمين. وفي الآخرة بغنلد في النار . واستدلو اعلى ألى رأيهم هـذا بآيـات نزلـت في الكـفـار فطبقوها على المسلمين.
ثالثاً ـ المعـــتز اللة:
الإعمان، و لم يدخل الكفر .

هذا من حيث التسمية.
 ويغسل ويكفن، ويدفن في مقابر المسلمين.
وأما في الآخرة فهو نالد

 وإذا أدخل العاصي النار فلا يخرج منها، لأنهم أنكروا أحاديث الشاريث الشفاعة لأها الها
 الدرجات
رابعاً ـ الإباضية :

نحالد غند في النار، هذا قول ومعتقد الإباضية.

I ا هــ الناشر مكتبة وهبة.

(FVM) J.
وهو ما يعبر عنه الخليلي بأن المعتزلة يو افقونه في القول بتـخليد العصاة في النار. وقال محمل بن يوسف اطفيـش في كتابـه 》إلــامع الصغـير<< ص V: هـنه عقيـله على مذهب أهل الاستقامة من المسلمين، وقال فيها صY ا بعل إنكار الميزان والصر اط
 ومن العــجـب أنه يرد عليهـم في الحـىم على مرتكب اللكبيرة في اللنيا وعلـى الخو ارج ويقول: إنهم خالفوا النصوصو من الكتـاب والسـنة، و كأنـه هـو لم يخـالف

النصوص بلعواه ـ تخليد أصحاب الككبائر المو حدين في النـار. والأعجب من هذا قول أبي بكر أحمل بن عبدا لله بن موسى الكنلـي الـنزواني

》 ومـن المناسـب أن نشــير إلى سـبـب عخالفـة هـؤلاء لنصـوص الكتـاب و الســـنة الصريمة في بيان أن أصحاب الکبائر تحت مشيئة الله عز و جل، وأن مصــير مرتكـب الكبيرة إلى الجنة إما من أول الحال، وإما بعد أن يقع ما يقع عليه من العذاب.

 -و كتاب دعالم اللدين / لعبد العزيز التميين المصعي ج ج ا وزارة الثقافة سنة - و كتاب الاستقامة / لأبي سعيل عممد الكدمي ج ج
 -الإباضية بين الفرق الإسلامية / لعلي يثيى معمر جوNV/Y، طبع سلطنة عمــان وزارة الـتراث سنة 1917 (8)
 سنة

## 6] 5

وأولى من يعبر عن سبب هذا الانراف عن نصوص الكتاب والسنة الصحابي ابلايل عبدا للّه ابن عمر رضي اللهّ عنهما
فقد جاء يف صحيح البخاري يف كتاب استابتابة المرتدين والمعاندايندين وقتالمم.


 إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنينه.
فهنا وصف عبدا للّ بن عمر رضي اللهُ عنه للخوار جر وبيـان جهلهـم بكتـاب
اله
وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهل وعدم النقـه في الديسن،


وين رواية لمسلم »قوم يقرؤون القر آن بألسنتهم لا يعد تراقيهمه، يرقون من من
الدين مروق السهم من الرميةه، (1).
 تخليد الفساق من المو حدين في النار، فقد بين العلماء أنهم إزاء النصـوص الـواردة في أهل المعاصي ينقسمون إلى قسمين: القـــسـم الأول- يجهلون هذه النصوص. أي نصوص الوعد والوعيد.
 النصوص لتو افق مذهبهم، ويشار كون ابلمهال في إنزال النصـوص الـواردة في الكفـــار

$$
\text { (1 (البخاري كتاب استتابة المرتدين ح \& } 19 \text {. }
$$


فيطبقو نها على المؤمنين كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وسيجد القارئ في هذا البحث أن الخليلي من هذا القسم اللذي يتصف بالعناد والجهل في آن واحلـ، فيعرف أن النص وارد في اللكفار ثم ينزله على المؤمنين. وبعد الانتهاء من هذا التقمهيل اللـي أشرنا فيـه إلي بيـان سـبب دخـول فكـرة دعوى حلـود أصحـاب الكبـائر مـن المو حديـن في النـار، نبـدأ في مناقشـة مـا أورده الخنليلي في كتابه هنا من شبه جعلها أدلة استند إليها في الــكم على عصاة المو حديـن بـالتخليد في النــار، كتخليـل اللكفـار والمشـر كين الشـركك الأكـبر والمنـــافقين النفــاق الاعتقادي.
ليتضـح للقـارئ هـل الآيـات الـتي اسـتدل بهـا علـى دعـو اه نزلــت في عصـاة المو حديـن، أو نزلـت في الكفـار فأنزهـا على المؤمنـين، كمـا صنـع الخـوارج اللذيـن وصفهم عبدا لله بن عمر . ونبدأ فيما يلي .كناقشته والرد عليه فيما أورده في مقدمة بكثه.
(YVV) af


بدأ ـ الخليلي - في ص م ا ا متقدمة قال فيها:


111996
فذكر له معنيين:
 مو ضـوع لغـة للــدوام الأبـــي، وهـو مذهـب الز خخشـري. وابــن عميــة والقرطـبي والشو كاني من المفسرين.
والثاني: أن الخلود موضوع للمككث الطويل. مع قطع النظر عـن دوأمـه أو
انقطاعه، وذهب إل هذا المعنى الرازي وأبو حيان وأبو السعود وقطب الأئمة. فهو عند هؤلاء من باب المشتز كـ اللذي يتعين ما يراد بـه بالقرينـة اللـالـة عليـه، و جعل هؤلاء دوام الثواب والعقاب باللـلائل الأخرى من الكتاب والسنة غـير لفظـة

 وقو لــه: :
أبد|" .

وما يستفاد من الأحاديث الصصحيحة الصريهـة في خلـود أهـل اللـاريـن فيهمــا وإجماع الأمة.
قال: وهؤلاء نظروا ! إل إطلاق الخلمود علـى المكـت المنقطـع في كـالام العـرب كبييّ لبيل والأعشى، وإن الحقيقة هي الأصل في الاستعمال. والبيتان هما - قول لبيد في معلقته:
مــما خو الد مايبين كالامه|

## 2 $\int$ غ

وقول الأعشى:
لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خاللدا خلود الجبال
قال فهذا عحمول عند هؤ لاء على التجوز .

 الاستدلال اللغوي ين مسألة (الـلـلود) فرتب سبب الحـلاف على المفهوم اللغوي فقال
 في خلود الجرمين في النار، كما سيأتي بيانه إن شاء الله). هذا ها ذاكره في تعريف الخلــود، ثـم رتـب الـــلاف عليـه و لم يتعـرض لنكـر الأدلة التي أشار إليها من الكتاب والأحاديث الصحيحة الصريهة في إنخراج المو حدين
 والمنافقين النفاق الاعتقادي.

 هذا القول للز خخشري صحيحة، لأن الز خخشري رأس المعتزلة، وعقيدة المعتزلة في أهل

 ويورث، ويغسل ويكفن، ويدفن في مقابر المسلمين. وأما حكمه في الآخحـرة عندهـمم: فإنـه مغلّـد في النــار، تنفيـناً لأحـد أصوهـم

الخمسة وهو تنفيذ الوعيد ومعناه: أن كل من ارتكب ذنبـاً عليـه وعيـل بالنـار يبــب على الله عز وجل ــ عندهم ـ أن يدخله النــار (1)، ومـن دخـل النـار لا يخـرج منهـا، لأنهـم يردون أحاديث الشفاعة المتو اترة عند أهل السنة وابلماعة التي سيرد ذكرها. وعقيدة الزخششري هذه هي عقيــنة المؤلـف الخليلـي وهـي عقيـنة (الإباضيـة) فهكذا يعاملون مرتكب الكبـيرة، غـير أنهـمـ في الدنيـا يسـمونه كـافر نعمـة. أمـا في

الآخرة فمخحلى في النار .
ولरكن نسبة الخليلي هنا القول إلى ابن عطية، والقرطي، والشــو كاني، دعـوى غير صحيحة، ونأسف لمثل الخليلي- وإن كان ذللك لا يستغرب منه وممن هـو علـى شاكلته ـ أن ينسب إليهم قو لاً ولا يذكر مر جعه ولا الكتاب الذي أخذه منه. مع أن مؤلفاتهم يف متناول يله، وعمله هذا مخالف لأصول البحـث العلمي.


تعالى: : فإني رجعت لتفسير هذه الآية في تفسير ابن عطية، والقرطي، والشو كاني. لنعر ف رأيهـم في تفسير (المعصيـة) في الآيـة وتفسـير (الـنلـود) وهــل المقصـود بذلك عصاة المو حدين؟
وإليك نص كالمهم:
يقول ابن عطية: يز



 . () تفسير القرطبي ج 19 / זץ.

 الكفار في النار، وهنا لا خالاو فيه بين أهل السنة والمهاعة. وقد فسرو! المعصية هنا بالككر بالله، وتــرك التو حيـد الــذي دعـاهم الله إليـه

وأمرهم به.
ولم يفسروا المعصية بالكبــيرة كمـا هـو رأي المؤلـف وعقيدتـه، وعقيـنة مـن

فجعلوها في المؤمنين).
قــلــت: ومنها هنه الآية كما سيأتي مثيالاتها في استدلال المؤلف. أما دعو اه أن سبب الخلاف في تخليد الفساق في النار أو عدم تخنيدهم في النار بين أهل السنة والجماعة وغيرهم هو الخلالف اللغوي في معنسى الخلـود، فليـس ذلـك هو السبب و حاه كما يدعي؛ لأن الأمر المتغـق عليـه بــين أهـل السـنة والمـماعـة في

تفسير كتاب الله -الذي هو الأصل للأحكام الشر عية ـ أن يفسر أولاً: القر آن بالقر آن، لأنه ما أجمل في آية فقل بين بآية أخرى.


وقال تعالى:
لأن الرسول
ولمذا قال
تنز ل عليه كما ينز ل القر آن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القر آلن (Y)



ثم بأقوال الصحابة، لأنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال الـيت اختصو ثم بأقو ال التابعين ومنهمم: بحاهد بن جمر - الذي ثبت عنـه أنـه قـال: عرضـت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتتهه إلى خاتمته أوقفـه عنــ كـل آيـة منه وأسأله عنها. وابن عباس رضي الله عنهما هو الصحابي الجليــل تر جمـان القـر آن الذي دعا له رسول الله بالفقه في الدين وتعليمه التأويل ـ أي التفسير. ثم بعد ذلك ير جع الى اللغة التي نزل بها. فهذا هو الأصل في تفسير كتاب الله اللكريـمَ وهـو نـزل باللغـة العربيـة ولا أحن ينكر دلالة اللغة العربية على المعنيين الواردين في المخلود وهما الــدوام والمكـث الطويل، ولكن هذه دلالة لغوية فقط. ولكى ما دلت عليه اللغة يفسر بما دلت عليه النصوص الشـرعية، وذلـك في جميع الأحكام الشرعية العقدية والعملية. فمثلا جاء في كتاب الله عز و جل الأمر بإقام الصالوة، وجـاء فيـه الأمـر بـــج البيت لمن استط| ع إليه سبياء
فإذا قر أنا الآيات الكثيرة اليت فيها الأمر بإقام الصالة.
ور جعنا لکتـب اللغة لتفسير الصـلاة فسنجال أن الصـلاة لغة: الدعـــــــاء. ولن بتد في المصحف -من أوله إلى آخره - أن صـهاله الظهر أربعـاً، وصـلاة العصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين. ولا تجد أن افتتاح الصالة بالتكبير و ختامها التسليم. وإنیا و جدنا ذلك كله في ســنة رسـول الله صلـى اللهّ عليـه وسـلم الشـار حة والمبينة لما جاء في كتاب الله تعالى، فقد صلى جبريل عليـه السـالم صبيـحـة الإسـراء والمعر اج بر سول اللّه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كلها.

وعلم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أصحابه الصصلاة قولاً وفعلاُ وقال لــم:
》(حلوا كما رأيتموني أصلي)"

 عمران/99]

##  <br> فإذا رجعنا لمعنى الـحج لغة: وجديناه: القصد.

فهل يكفي المسلم أن يذهب إلم مكة قاصداً لما ولا يعمـل شـئئًاً مـن مناسـك

وإذا رجعنا إلى السنة لمعرفة ما يجب على المسلم أن يعمله ليتم حجـهـ، وجدنـا









ما دون ذلك لمن ششاء . . .
فجعل كل الذنوب -دون الشرك كه به، تحت المشيئة.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: 》أتاني آت فأخبرني -أو قال بشرني- أنه مسن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل ابلجنة. قلــت: وإن زنـى وإن سـرق، قـال:

وإن زنى وإن سرق<")
وبهذا يتبين أن الحلوف بين الحوارج ومــن يسـلك مسـلكهمم في تخليـد أهـل الكبائر في النار، وبين أهل السـنة القـائلين بعـلـم التخليـل، إنــا هـو ورود النصـوص الشرعية من الكتاب والسنة على أنه لا يخلـد في النـار إلا الكـافر الكفـر الأكـبر، أو المشر كك الشرك الأكبر، أو المنافق النغاق الاعتقادي. وليس السبب في المنلاف بين الأمة - كما ادعى الخليلي- أنه بحسب المفهـوم

اللّغوي من لفظا الخلود، هل هو موضوع للتوام الأبني، أو للمكث الطويل. لأن أهل السنة يقولون: هو موضو ع للدوام الأبلـي لمن نص عليهـم كتاب الله

أنهم خاللدون مخلدون في النار أبداً، وهم الذين كفروا بآيات الله كما قال تعالى: "
 وهو شامل للمشر كين والمنافقين كما تقدم.


 المقتصدون، ومنهم الظا لم لنفسه بالمعاصي، فبعد تطهـيره من ذنوبــه أو عفـو اللّه عنـه يدخـل ابلحنـة كمـا جـاء في أحــاديث الشـفاعة المتواتـرة، و كمـا جـاء في وعـــد الله للأصناف الثلاثة كمـا في سـورة فـاطر الآيـات / بr / أورشثا اللكاب الذّن اصطعمنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسـه ومنهم مقتصهـ ومنهم


Q
من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حربريو فالظا مل لنفسه بفعل بعض المعاصي
مآله إلى الجمنة إن لم يعفو الله عنه أول الحـال و"ي آخر ص IAV ـ انتقل إلى ذكر الفقرة الثانية مما جـاء في عنـوان المقدمـة، وهو تعريف الككبائر فقال: (وأما الكبائر فهي جمع كبـيرة، وهـي كـل مـا عظـم مـن المعصية، فترتب على ارتكابها وعيد يف القر آن أو السنة الصحيحة، سـواء شـر ع عهـا

(الخنزير).
هنا ما قاله في حد الكبيرة.
 وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إذا مـا مـاتو

وهم مو حدون.
قال: وهنا رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليــد أهـل الككبـائر يف النـار،


 وقيل: إنها ما يترتب عليها حدى أو توعد عليها بالنار، أو اللعنة، أو الغz....-ـ،

وهنا أمثل الأقوال (1)
وهؤ لاء المرتكبون لتلك الكبائر - إن كانت من الكبائر المخر جة هن المنـة فهـم


.oro_ors/1 (1) شرح الطحاوية (1)
. 7919 (Y) فالشر ك أكبر الكبائر، وصاحبه مخلد في النار لشر كه با لله. كما في البخاري

 الفصل الأول و عنو انه:》

ثم ذكر أن هماعة ادعوا فناوهما وعدم دو امهـما.
قال: وهؤ لاء الشاذون طائفتان:
أولاهمما: عحسوبة على هذه الأمة، وهي الجمهمية نسبة إل جهمم بن صفوان.
 على أسس مادية بحتة. ثم ذكر شبهـة الطائفة الأولى ـ المِهمية ـ ورد على الشبهة اليت اسـتنـلـت إليهـا جي دعواها فناء النار والجنة.


قــلــت: وأهل السنة والجماعــة لا يخالفونـه ين الـرد علـى الطـائفتين لمخالفـة أفكارهما كتاب الله والثابت في سنة رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم مـن دوام الجلنة التي أعدت للمؤهنين المتقين الذين ماتوا على تو حيد الله، و إخلالص العبـادة لـه، وعدم الشركك به من السابقين بالخيرات، والمقتصديـن، و الظطالمين لأنفسـهـم بالمعـاصي وذلك بعد تطهيرهم من ذنوبهم إن شاء اللهّ ذلك، وإن شــاء عفـا عنهـم مـن أول
 والمنافقين النفاق الاعتقادي الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فهذا هو قول أهـل اللسنة والجماعة يُ دوام الجلنة ونعيـم أهلهـا، ودوام النـار وعـذاب أهلهـا الذيـن هـم

ولكن المؤلف الخليلي له فلسفة أخرى يخالف بها رأي أهل السنة في اعتقادهم دوام النار ودوام عذاب الكفار، حيث ينسب إليهم ما سـترى أن أقوالهـم صريهـة في

5
خخالفة دعواه، بل إنه يصرح أن بعض المعاصرين صرحوا .با يوافق قوله في موضع من كتبهم، ثم يأسف عليهم كما يقول لوقوعهم في نفس ما سماه أحبولة اليهود.

أما ابن القيم رحمه الله فهو خصمد اللدود، فإنه يدعي عليه أنه وافق الجمهميـة في القول بفناء النار، قال ذلـك بعـد أن ذكـر أسـطراً في أول ص • 9 أليدنـلـ مـن

ورائها إلى رأيه، فقال بعد الرد على الطائفتين الملعية لفناء النار قال: (ولعالم الغيب طبائع تكوينية خاصة تختلف كــل الاختـلا الشهود، فلا يُبوز قياس أحلدهما على الآخر، كما أن للبقاء المطلق أحوالا تميزه عــن

البقاء المحدو د).
قال: (وإذا أدركت أن الحياة في الدار الآخرة لا تتصحرم لأنهـا حيـاة مصيريـة وليست حياة مر حلية، و حياة جزاء لا حياة كسب، فاعلم أن جز اءهـا جـزاء أبـلـي،

سعادة كان أو شقاء، إذ لا فرق بين ثوابها وعذابها.
قم قال: وإن ذهبت طوائف من الناس إلى التفرقة بينهما، و في مقدمـة هـؤلاء اليهود، النين حكى الله عنهم هذا القول في سلسلة تعداد مثـــلـهمه، وأنكـره عليهـم وطالكهم بدليل يستندون إليه فيه، وبين بأصرح عبارة أن الحـق خـالف مـا يقولـون،


 ثم قال: وبهذا تعلم أخي القارىئ أن القــول بتحـول الفجــر مـن العـذاب إلى الثنواب ما هو إلى أثر من آثار الغزو اليهودي للفكر الإسلاهي، قال: وقد تنبّه لنلــك العلامة المليل اللسيد محمد رشيد رضا، فقـال في مقدمـة تفسـيره لسـورة البقـرة مـن المنار (القاعدة المادسة أن ابلجز اء على الإيمان والعمل معـا لأن الديـن إيــان وعمـلـ، ومن الغرور أن يظن المنتمي إلى دين بي من الأنبيـاء أنـه ينجـو مـن الخلــود في النــار . عجرد الانتماء، والشاهد عليه ما حكاه الله لنا عن بني إسرائيل من غرورهـم بلدينهـم؛





 ڤي بيانه، وبأن حجة أهل العلم والمدى منا قائمة إلى يوم القيامة"(1).



 يقولون بقوفم.



 هذا العلامة الكبير لحجاب التقليد عن عينيه حتى أبصر الحقيقة واضحة، فإنا نأنسـف

 وذهب تارة أخرى إلى القول بانقطاع عذاب النار على الإطلاق متأثراً بقول
 إليك أنغي القارئ ما بمكنتي نتله من نصوص عبار اته موثقة حسب اقتضاء المقام.
(1) المنار ع / / Y I الططعة الر ابعة ـ دار المنار.
2.

القّضية بشطر من مذهب الجهمية كما سيأتي بيانه إن شاء اللهّ).


 غي كتابيه الصواعـق المر سـلة و حـادي الأرواح الصواعق المر سلة ص Y Y Y / مط مطبعة الإمام.
 والجواب على ذلك فيما يأتي:
 بنغسه الرد عليه، حيث نقل عنه خلاف ما ما ادعاه عليه متأسفاً عليه.
 تردد في هذه المسألة، فقال تارة بالتمييز بين عصاة المو حاين وغيرهم كما في تي تفسيره







لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة،(1)

يقول بقوفمم مستدلاً على ذلك بالنصوص من الكتاب والسنة.
صحیح مسنم فضل الذكر ح (VATY) .
(ץ分9) EJ
وأما دعو اه على الإمام ابن قيم الجوزية رمّه الله من أنه يقول بقول البهـميـة




 والستين، الذي عقد تُته أربعة فصـول أورد فيهـا الأقوال في أبديـة (الجنــة والنــار)


 معتزك النز الل، فمن كان السمع من جانبه فهو أسعد بالصوابِ.

 نهاية أقدام الفر يقين في هذه المسألة، ولعلك ولا تظفر به وه في غير هنا الكتاب.






 منه، وهو عند لسان كل قائل وقلبه وقصده وا الهّ أعلم.أهـ فنقول: من هذا الككلام أحخا المليلي ومن يوافقه في رأيه أن ابـن القيـــيم يقـول

3 . 3
بفناء النار وعدم دوامها، وأقول: إن هنا الكـلام ليـس فيـه دليـل لمـن يدعـي عليـه





غير الصريح على القول الصريح. وعلى هذه القاعدة نبدأ بكتاب ابن القيـم - 》 هـادي الأرواحه الـنـي أورد

فيه هذه الأقوال كما سبق ذكرها وتحا وتديل صفحاتها.





 الدنيا. أهـ

فهو في هذا النص يقطع ببقاء النار وودوامها.

 بكذافيره ين النار، فجعل الدور ثلاثة: * دار أخلصت للطيبين، وهي حرام على غير الطيبين، وقد جمعت كـلـ طيـب

وهي الجنة.

* ودار أخلصت للخبيث والخبائث، ولا يدخلها إلا الحبيثون وهي النار.
* ودار امتزج فيها الطيب والحبيث وخلط بينهما.. إلى أن قالى: وإقامة هذا النوع من الناس في النار حسبب سرعة زوال تلك الخبـائث منهم






 وخبث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب.
فكانت الدور ثلاثة:
* 


 النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب الخض ، ودين ودار الخبيث الخض .أهـ






 به في كتبه، وهو المتقق مع نصوص الكتاب والسنة، ولذا قال في 》انحادي الأرواح"



? $\int$
صVY. بعد نقله للأقو ال في هذه المسألة قال:


على دوام النار وعدم فنائها، وأن القائلين بغناء النار هم أهل البد عـل
 فيموتوا ولا يكفق عنهم من عذابها






يقولون ذلك ومنهم محمد رشيد رضا.



 إلى العذاب بالشرك المخرج من الملة.
فخالفوا بنلك نصوص الكتاب والسنة وإجما ع الأمة).أهـ إلى هنا إنتهى كالام الخليلي.
قلت: وقد أبان عن عقيدة الإباضية في الــكم على عصاة المو حديـن بـالخلود


العقيدة -وهي القول ـ بـلود العصاة من المو حدين في النار - وافقهـم فيها: * المعتزلة.

* والخوارج على اختلاف طوائفهم، قال:

(وإنما خالفههم الحوارج ي مسـألة واحــة وهـي حكمهـم علـى كـل معصيـة
تؤدي إلى العذاب بالشر لك المخرج من الملة).
ثم ادعى على الخوارج أنهـم في هنه المسألة خــالفو! نصـوص الڭتـاب والسـنة
والإجماع ع.

و وعنى هذا أن الحليلي و طائفته ـ الإباضية - لم يخالفو ا في هـنذه المسـألة وهـي
دعواهـم خحلود عصاة المو حدين في النار، لا الكتاب ولا السنة ولا الإجما غ.


مناقشة الخنليلي في فتراتات هذا النص اللني نقلناه عنـه كـامالا" ليتضح للقـارئ
زيف ما ادعاه الخليليلي.
فنقول: اشتمل هذا النص على الفقرات التالية: ا ـ دعواه على أهل اللسنة أنهم أنحذو! القول بخرو ج عصاة المو حلين من النار

من اليهو 2.
Y ب دعو اه على صاحب المنار أنه يقـول بقولـه في خلـود عصــاة المو حلـيـن في النار، ولین سبق نتل اعترافه بأن صطحب المنار يقول بقول أهل السنة وأبلى تحسره وأسفه عليه، إلا أنه ادعى عليه أنه تابع في ذلك إبن القيــم - لا بخـرو ج العصـاة مـن النار فحسب، بل بالقول بانتطا ع عذاب النار على الإطلاق كما تقول المهمية. r ـ دعو اه أن مذهبه ومذهب الخـوارج واحــه، وأنـه لا خــلاف بينهـم إلا في الـكم على مرتكب كل هعصية في الدنيا تـؤدي إلى العـناب بالشـرك المخـر ج مـن الملة، وأنهم في حكمهم هأ| خحالفو انصوص الكتاب والسنة وإمجاع الأمة.

ورمنى هذا ـ أن من خالف نصوص الكتاب والسـنة وإبمـاع الأمهة، يضـرب بقوله عرض الحائط و لا يلثفت إليه، وينبغي من باب الهـــل والإنصـاف أن يسـو ى بين الطوائف في الحكمه، وهو أن من خالف نصوص الكتاب والسنة والإلمـاع، أن لا

يلتفت لقوله.
ونبدأ بالرد على المسألة الأولى: (وهي دعواه: أن أهل السنة أخناو ا مذهبهمم
بالقول بعدم خلود عصاة المو حلين في النار من اليهود).
فنقول: إن أهل السنة وابلماعة أخناوا مذهبهم بعلم خلـود عصـاة المو حليـن
في النار من:
ـ 1
Y - Y وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المعصوم من الزلل.
r - و من إجماع سلف الأمة الصححابة والتابعين والأئمة المهـديّن.

* أما نص كتاب الله وَهِّنّ:

فكل المعاصي دون الشركك بالله عز و جل تحت مشيئته، يغفر لمن يشـاء بغضلـه ور حمته، ويعذّب من يشاء بعدله و حكمته.

Y Y و من اللسنة: في صحيح مسلم كتاب الذكر بــاب فضـل الذكـر واللدعـاء
و التقرب.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: يقـوـل
 سيئة مثلها أو أغفر.. إلى قوله: ومن لقيـني بقـراب الأرض خطيئـة لا يشـركـك بـي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة (1) ").

 دخل
( F Q 0 ) ك
فهذا الحـيث القدسي نص صريح في أن اللهُ عــز وجـل يغفـر اللنــوب كلهـا صغيرها و كبيرها ولو مالٔت الأرض، إذا بحاءه صاحبها مو حـاً بالله غــير مشـركك بـه أحلًا، وهو نص الآية السابقة ذكرها وهي قوله تعالى: ونِفر ما دون ذلك لـن سشاء
Y ـ ما رو أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وعليه ثوب أبيض وهــو نـائمه، ثـم أتيتـه وقـــ استيقظ، فقال: »اما من عبد قـال: لا إلـه إلا الله ثـمـم مـات علـى ذلـك إلا دخـل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنـى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر<< و كان أبو ذر إذا حــلث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر.
و في رواية مسلم قال: فخر ج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. فهله الأدلة من الكتاب والسنة صر يـة في أنه لا يكلـ ين النار مــن مـات علـى التو حيد، وأنه مهـما عذاب في النار فإنه سيكون مآله الى المنة بلون شك ولا تــردد، لقول الصادق المصــووق بـإخرالج مـن كــان في قلبـه مثقـال ذرة مـن إيمـان كمـا في أحاديث الشفاعة المتواترة. F الصححابـة و مـن جـاء بعدهـم وسـلك مســلكهم، أنـه لا يخلــن في النـــار إلا الكفــار والمشـر كون الشـرك الأكـبر، والمنـافقون النفـاق الاعتقــادي، مسـتندين إلى نصـوص الل<تاب والسنة. و لم يشالف في ذلك إلا أهل الضالال من الخُوارج والمعتزلة ومن يتول بتوهـمّ، وهؤلاء لا يعتد بخلافهمم. ثم يقر ر الخليلي أن الخولرارج على اختلالف طوائفهم وافقوا الإباضيـة في تخليـد أصحاب الككبائر في النار، و كذلك المعتزلة، ومعنى هذا أن الإباضيـة في الــكـمـ علـى مرتكب الكبيرة بالـنلود في النار همم الأصل وإنهم الســابقو ن لذلـكك، والخـوارج تبع

همم، إلا أنه قال: إن الحوارج خالفوا الإباضية مـن حيـث إنهـم يمكمـون على كـل هعصية تؤدي إلى العذاب بالشر كُ المخر ج من الملة.
 هكذا يـــول. و كأن قوله: بتخليد الفساق في النار لا يخالف نصوص الكتاب

ولا السنة ولا الإماعب!!!


 حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف الغصنات، أو لم يشرع كأكل الر با والميتة والدم , والسؤال: جاء عن رسول اللّ صلى اللّه عليـه وسـلم يف السـنة الصحيحــة بـلـ

الحديث المتفق عليه فئ البخاري ومسلمن:



-次 (1)



 يغفرها له.
وبهذا يتضح أن المليلي ومن يقول بقوله من الإباضية خالفوا نصوص الكتاب
(1) البخاري/ المنائز حV

والسنة المتو اترة في إخراج ععاة المو حدين من النار .


 |الحائط. أقول: إن من العدل والإنصاف تطبيق هنه القـاعدة على كـل خخـالف لنص الكتاب والسنة والإجماع ع.


 فإلى الفصل الثناني الذي جعل الخليلي عنوانه أدلة القائلين بانقطاع العذاب.
?



قال: (وقل علمت أن هؤلاء طائفتان، طائفة تقول: بانقطا ع عــذاب كـل مـن في النار من موحد وهشرك؛ وهم جهم وأصحابه ومن سار في ركابهـم كابن القيـمـم.

وطائفة تقول: بانقطاع عذاب المو حدين دون عذاب المشر كين). قــلـت: وقل علمت أن ما نسبه الخليلي إلى ابن القيمه من القول بفناء النار قول باطلى وقل تقلم بيان قول ابن القيم من كتبه، بلووام النـار ودوام عـذاب المشـر كين الشر كك الأكبر، والمنافقين النفاق الاعتقادي، والكفار، كمـا ذكر ابن القيـم أن القـو لـ
بفناء النار هو قول المحـمية.

فكيف ينسب إليه قولاً هو يرد على القائلين به، و كتبه التي يرد فيها على أهـل البد ع بين يلي المئلف الخليلي فما حجحة المليلي إذا وقف بــين يـدي الله هـو وابـن القيـم يوم القيامة. وأما الطائفة الثانية التي يقول عنها: إنها تقـول: بانقطا ع عـناب المو حذيـن

دون المشر كين
فنقول: نعمه، هذا قول أهل السنة والبحماعة كلهـمه، ومنهم الإمـام ابـن القيـم و ذلك للأدلة اللدالة على ذلك من الكتاب والسنة واليّ سيرد ذكرها بعد أن نورد ما ذكره الخليلي من الآيات الـتي نزلـت في اللكفـار فطبقهـا على المو حليـن كمـا فعـل الخو ارج، وقلد قال عبدا لله بن عمر رضي الله عنه جي وصف الخوارج: بأنهم انطلتقو|
(إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين
 سعدوا فتُي الحنة خـالدين فنها مـا دامـت السـموات والأرض إلا مـا شـاء ربك


 قال: فالاستثناء كالاستثناء والتعليـق كـالتعليق - ويعـي بــه مـا بـا جـاء في الآيـة الكريمة:


 فانية والمعلق وجوده على وجود الفاني فهو فان. ثم ثال - يف آية السعداء - إن التعليق ميلي با مثل التعليق على الآية السـابقة أي ـ أن نعيم الجنة منقطع.
ثم قال: وهذا الإلزام خاص بابن القيم ومن نا نا غوه من المفرقين بين الثــواب


 ومشر ك.
وهكذا كل مبطل يدعي على أهل المق خلاف ما يقولون، فهل رأيـت أحــداً يدعى في أول ص 19 Y دعوى ثم ينقضهــا في الصفحـة المقابلـة لهـا، أي أن كلامهـه السابق لم تغط عليه الصفحة حتى يقال إنه نسي ما قاله، ولكن أهــل الأهـواء يعمـي الله أبصارهـم كما عميت بصائرهم.
 في دوام عذابهـم واستمراره على أصحاب المعاصي من المسلممين ولهـذا قـال: (و كمـا





Eك



 على استمرار العذاب وحرمان أهله من نعيم الجنة، وكفـى بهـذـه النصـوص
دليلاً على أن الهّ م ميشأ بهم إلا العذاب).

 هؤلاء انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المؤمنين.


 في سياق قولـه تعالل:



 فهذه الآيات التي وردت في النعي على المشر كين -المتخذين الأنداد للّا تعالى



 فا لله عز وجل يقول لعباده هذه الآيات الدالة على قلى قدرة اللها لها تعالى، المبينة أنـه لا يقدر عليها أحد غيره، فيها الدلالة الواضحة البينة للعقلاء بأنه لا يسـتحق البـبادة





















$$
\text { يشاء . . . . [الساء / / T } 11 \text { ] . }
$$

وني الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه: „ومن لتيني بقراب الأرض
?
خحطئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمنلها مغفرة《 (1) فا اللّ أر حمم بعباده المو حلين من الأم بولدها. وليس للخليلي ولا لغيره من أهل البل ع أن يضيقوا واسعاً، وأن يتألوا على الله عز وجهل، ويردوا ها نص عليه كتاب الله اللكريـمَ، وسـنة رسـوله الأمــين بـأهوائهم
 والأعجب من ذلك آية فاطر / جب الـيتي أوردهـا الخليلـي وقــد حـذف أو هـا وآخرها؛ فذكر منها: قوله تعالى: لا لا لِضمى عليهم فيموتوا ولا كِفقف عنهـم من عذابها مستدلاً بها على تخليد العصاة في النار. وإليك نص الآية كاملة لتزى أنها نزلت في الكفار ولا تحتمل موضو ع عصـاة المو حديـن بـأي وجهه قـال تعـالى:
 وهكنا يعمل: يأخخل جزء الآية تلبيساً على القراء من أجل تبرير مذهبه، لأنـه يعلم أنه لا خلاف في تخليد اللكفـار في النار واستمرار عذابهـم ودوامـه، فـلا يخـالف أهل السنة في ذلك قاطبة، وهو ما صرح به ابن القيم في كتبه كما ســبق نقـل ذلـك

عنه، وصرح به كل سي سلم من داء الهوى والابتداع.
 الكفـار الذين يكذبون بآيات اللهُ وينكرون البعث، فذكــر الله جزاءهـم مقارنـاً لــم بالمؤمنين حيث قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنـات الـأوى نزلا بما كانوا بعملون . وأمـا الذذن فسـعوا

 فهؤ لاء كفار مكذبون بما جــاءت بـه الر سـل، منكـرون للعـذاب يـوم القيامـة
( \& * ( ) \&
و مكذبون به، والكفار فساق بنص القر آن اللكريم، وليس المقصـود بالفسـق في هــنه الآية وأمثالها المعصية اليت تحدث من المسلم المو حل. فقـ قال تعــلى في وصـف المنـافقين النفـاق الاعتقـادي بـأنهم فسـاق بعـد أن

 وقال :

و كذلك

فهاتان الآيتان جاءت في سياق استعاذة عباد الرمهن بربهم من عذاب جهنــم؛ التي أعدت للكفار مستقر اً ومقاماً. ونص الآيات التي جاءت هاتان الآيتان في سـياقها هي قولـه تعـالى: "وعـاد الرحن النين مششونٍ على الأرض هونا وإذا خاطبهم الحاهلون قالو| سلاما . والذـن

 فهل يو جل أحلد يؤمن بالله واليوم الآخخر يجادل في أن عذاب جهنم غـرام ملـن كفر وأشرك بالله، وأنها اللار اليت تسـوء سـاكنيها مـن الكفـار والمنـافقين، فهـؤلاء الصاالحون الأبرار يسألون ربهم ألا يخز يهم وأن لايدخلهم النار التي أعدهـا الله لــن ورد ذكرهـم قبل هذه الآيات، من المشر كين بـه المسـتكبرين عـن عبادتـه، كمـا قـال
 الرحمن أنسحد للا تأمرنا وزادهم نقورا"
 يستعينون بر بههم منها.ثم هـم يستعيذون منهـا و يخـبرون أنهـا أسـو أ مقـر ومقـام لمن يلخلها، وهي كذلك؛ وهذا لايفيد تأبيد الخلود والمقام والاستقرار لكل من دخلهـا،

5 8. 5
بـل نصـوص الشـر ع دلـت على أن المُلـود فيها للكـافرين، وأن المو حلـيـن -مـــن
استحقّها لذنب- يخر جون منها.



[المائدة:-7
فمن يجادل من يفقه ويعقل عن الله خطابه في أن هذا جـز ألاء اللكفـار، وأنهـم





 فلو كان مرتكب الكبيرة في الدنيا يستحق الحلود في النار مثل هؤلاء الكفار لأمر اللهّ بقطع رقبي السارق والسارقة بدلا من أيديهما، لأنه لا يخلد في نـار جهـنـم


 السارق بقطع يده و لم يككم عليه بقطع رأسه، و كفى بهذه الآيـة وأمثاهــا رداً علـى


وسنة نبيه المطهرة.
وقوله ين آية (1 1 ) من سورة الانفطار: :
(1) (1)

الكفار المخللدين في النار، فمـا هـم عـن عـذاب جهنـم بغـائبين لا بخـروج منهـا ولا

كمـا قـال تعـالى:
[فاطر: :7 7 ].
 بدلناهم جلودا غبرها ليذوقوا العذابِ إن اللّ كان عزير| حكيما والكفار فجار، وقد جاء وصفهم جي الآيتين قبل الآية التي استدل بهـا الخليلـي مصر حة بككمهـم في مقابلة حكمم الله بابجنة للأبرار، قال تعالى عن المؤمنين الأتقيـاء



. عنها . غائين
كما قال في سورة آل عمران:
ثم مأواهم جهنم وبّس المهاد
وأما آية الأعراف (•ع ع) وهي قوله:



 فهنا جز اء هؤ لاء الكفار الذين كذبوا بآيات ربههم واسـتكبروا عـن اتباعهـا، فقر حرم اللهّ عليهـم الجنة.



وقال تعالى:




 ثم إن الخليلي بعد انتقائه لا يقول: إنه أدلة القائلين بانقطاع العذاب في في هـنـا


 فصالً بعنوان:
» أدلة القائلين بخلود بميـع مرتكبي الكبـائر في النــار < فإلى ذلـك الفصـل لمناقشته والرد عليه، ثم نتبعه بأدلة القائلين بعام خلود أصحاب الئب الكبائر من الموحدين في النار، فإلى ذلك الفصل.




قال: (وهي قسمان، بعضها من الكتاب وبعضها من السنة:
أما من الكتاب فكثيرة نذكر منها ما يلي:
ا - قوله تعالى:

 ثم قال: ودلالته عليه من وجوه:
 ثانيها: ما فيه من الاستنكار لهذا القـو ل الـوارد مـورد الاستفهام المقصـود بـه التحاي.......
ثالثها: ما فيه من البيان الصريح بأن مصير كل من ارتكب سيئة وأحاطت بـه
 على هذه الدعوى يستأصل أطما ع الطامعين في النجاة مع الإصرار على الإثم. ثم قال: واعتزض على الاستدلال بأمرين:
أولمما: أن السيئة هنا هي الشر ك؛ كما روي عـن طائفـة هـن المفسـرين، وإذا كان هذا الوعيد للمشر كين فهو لا يعم المو حدين.


عما يقتضيه لفظها، فإن لفظ (سيئة) نكرة مطلقـة في سـياق الشـر ط، والنكـرات إذا وردت في الشرط فهي عممولة على العموم. قال: وإن أردت مزيد البيان في ذلك فانظر في قونل القائل لعبيله: من جـنـاءني بعمله فهو حر، فإنه يعتق بقوله هنا من ما جاءه بأي شيء يصدق عليه أنه عمله.

25 iold
ولو حلف أحلد أنه ملميرتكب سيئة وقــد زنـى أو سـرق أو شـرب الخمـر، أو
أكل الربا أما يعد حانثاً؟
ثم قال : ولا متعلق فم في قوله تعـالى: أن مرتكب الكبيرة إن كان موحــاً 'لم تحط بـه خطيئته، لأن لـه حسـنات لا يمـرم ثوابها، ذلك لأنا نقول إن عدم التخلص من المعصية بالتوبة النصسوح يبعلهـا ميطــة

بصا حبها. .
إلى أن قال: وهذا معنـى مـا روي عـن السـلف، ودونكـم بعـض النصـوص
المروية في ذلك).
ثم سرد نصوصاً من تغسير ابن جرير عن الضحـاك كـ
قال: مات بذنبه.

 والكفر يعم الكبائر كلها لأنها من كفران النعم.........


 أنه تحت مشيئته، إن شاء غفر له من أول الحالل، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثـــم مآلـه

[النساء: 117 [17]

 خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بقرابها مغفرةه، .

إن الخليلي قد ذكر أن أدلته على تخليد أصحاب الكبائر تنعسم إلى قسمين:



 عهلاً بذلك، فتبين أنهم قالوا على اللّا مالا يعلا يلمون.

صاحبها الملازم ها.
وقـد ادعى الخليلي أن مـن يقـول بـإخرا الم الموحديـن مـن النـار إن شـاء الله

قال: إن هذه الْقَيدة ورثها أهل السنة من اليهود، وليست من كتاب اللّ ولا ولا
 كبائر؟.
وهذه الدعوى تؤ كد للقارئ الكريم ما قاله الصحابي البليل عبدا للهّ بن عمـر

 على المسلمين، وأنه كان يراهم شرار الخار الخلق.
 اليهود أن النار لا تسهـم إلا أياماً معدودة، ينز لا لا علا على أصحـاب المعـاصي الموحديـن



 يوماً من الأيام.
[ [
ولكن ما دام وهو ادعى أنه سـلفه في تفسـير هـذه الآيـة فـإليك أيهـا القــرئ


 الـِقيقة.




قال: يعني بقوله:


 عدد الأيام وسماها معلودة لما وصنـا ولانـا



 عدة سبعة آلاف سنة، من كل ألف سنة يوماً يهود تقوله.






ميثاقاً، فا لله لا ينقض ميثاقه، ولا يبدل وعـده وعقـده، أم تقولـون علـى الله البـاطل جهالً و وجر أه عليه.
ثم أورد الآثار عن الصحابة والتابعين التي يرد بها على دعواهم، ومنهـها روايـة



 على ذلك لكان لكم ذخر عندي، و م أخلف وعدي لكم أني أجازيكم بها.



 وبر سله، وأحاطت به ذنوبه فنحلد في النار، فإن الجنة لا يسكنها إلا أهــل الإيمـان بـه
 وهكذا كما يرى القارئ أن ابن جرير يفسـر السـيئة في الآيـة بأنهـا: الشــرك والكفر با الله وبرسله. ويفسر الإحاطة بالذنوب التي عملها الكفــار مـع كفرهـمّ،

تم أورد الآثار الدالة على ذلك فأورد بإسناده قال كمـا حـثنا عممد بـن هميــا

 .
 كما حـثنا محمد بن بشار ثم ساقه بإسناده عن أبي وائل:

? $\int$ ?



فالشر ك.
وعن ابن جريج قال: قلت لعطلاء:
وعن الربيع قوله: ثم بيـن ابن جرير رحمه الله أن (السـيئة) في هـنه الآيـة لا يقصـل منـهـا مطلنق السيئات التي هي دون الشرك باللّ، ولذللك نقل أقوال العلماء التي سبق ذكرها أنهم

جهيعا فسروا (السيئة التي تحيط بصاحبها) بالشرك.
ورد على الخوارج الذين يستدلون بهذه الآية على تخليد أصحاب الكبائر من المو حلين فتــال: (و!إنـا قلنــا: إن السـيئة الـيتي ذكـر الله جـل ثنــاؤه أن مـن كسـبهـا وأحاطت به خحطيئته فهو من أهل النـار المتخلدين فيها في هنا المو ضـع، إنـا عنـى الله بها بعض السيئات دون بعـض، وإن كـان ظاهرهـا في التـاووة عامـاً لأن الله قضىى على أهلها بالخلود في النار، وا-حلود في النار لأهل اللكفر بــا لله دون أهـل الإيمـان به، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن أهل الإيمان لا يخلد الهو فيها، وأن الحلود في النار لأهل الكفر با لله دون أهل الإيمان به، فإن الله جل ثناؤه قد قرن بقوله: فيها خالNون قو قو :


النذين هم الخلنود
ثم بين ما دلت عليه هذه الآية من الرد على أهل الظنون من الذـيـن لم يوفقـوا إلى جمع أطر اف النصوص من الكتاب والسنة، التي أوضحت أن الخلود في النــار إنـا هو لأهل الكفر بالله وبرسوله، وليس ذللك لأهل الإيمان المرتكبين للكبائر، لأنها غير

(
وليس عاما في جهيعها فقال:





دون عامها.
فإن قال لنا قائل: فإن الله جل ثنــاؤه إثـا ضمـن لنـا تكفـير سـيئاتنا باجتنابنـا

 عامه ثبت وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد على أحدى إلا من وقفه اللهّ



 المتظاهرة، فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود في النار بهذه الآية



ناص في ذلك الصنفِ باطُُها.
ثم قال: ويسأل مدافعو الخبر بأن أهل الكبائر من أهل الاسشثاء ـ سؤ النا منكرَ


عليهم نظير السؤال على هؤلاء سواء (1)

ثم قال: والقول في تأويل قوله تعالى:



 والتوبة فأوئك أصحاب النار هم فيها يخندو ن أبداً.
ثم قال: وبنحو اللذي قلنا فين تأريل ذلك قال المتأولون -أي المفسرون.


 خطيّهُهُ قال: مات عليها.




ولكن الحليلي بار ع في التلبيس والتدليس.

وعرف قوله فيها، وهو ما نقلناه يُ الصفحات الساني السابقة.
فماذا صنع الخليلي؟ إنه بعد أن فسر الآية على مذهنهب، وأن المقصود من السيئة

 ودونكم بعض النصوص المروية في ذلك:
قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال ثنا ابن بمان عـن عن سفيان عن الأعمش عن


ثم سرد تلك الروايات عمن ذكرت أسماءهم، بماهد، وقتادة، والمسـن، وأبـو

 الذنوب الجمة التي أحاطت بمقتز فها، وأن أصل الإحاطة بالشيء الإحداق به بـا بمنز لـة



فهذا هــو المعنـى الـذي قـال بـه هـؤلاء، فحولـه الحخليلي إلى الذنــوب دون
 إن من الكبائر الموجبة الشرك با لله وأنه أكبر اللكبائر . ولكن الله عز وجل قد يكشف ستر المغالط الذي ير يد تحويل الحق إلى الباطل فيظهر ذلك على فلتات قلمه، كما يظهره على فلتات لسات لسانه. فقد أورد الحليلي نصاً ما أورده ابن جرير في تفسير هذه الآية عن ابن عبـاس
 الثالث منها، ولـا لم يأت على هواه فقد أضاف إليه سـطر أ و لم يصـرح بأنـه قو لـه،
 يقولون: (قلت)، أو عبـارة خوهـا، ليمـيز قولـه عـن القـول المنتــول، وإليـك النـص


 قال: يميط كفره هما له من حسنة. هذا قول ابن عباس. إلى هنا النص في ابن جرير . فما هي الزيادة التي أضافها الخليلي لنص ابن ابن عبان قـال: (والكفـر يعـم الكبـائر كلهـا، لأنهـا مـن كفـران النعـم) وجعـل هــنـا

- ك

التتحريف بالزيادة في سياق النص، و مل يذكر ما يميزه ويوضح أنه قوله، ولم يظهـر لي ذلك إلى بعد رجوعي لابن جرير فو جلـت النـص خــال مـن هـذه الز يـادهة، ويظهر
 فيه الحخطئة الـيت أحـاطت بصاحبرـا أنهـا الكفـر إلا بعـد إثباتـه، فـاضطر إلى تلـك الزياده، بلليل أنه ترلك نصاً أورده ابن جرير هن طريق القّاسم، فقّل أورد ابــن جريـر من طريق القـاسـم نصين اختّار الخليلي أحلهمـا ضمـن النمـوص الـيت سـبق ذكرهـا ومنها قول الأعمش: مات بذنبه. وترك النص الآخحر وهو قوله: حلثنا القاسم قال حدثنا الحسـين قـال حدثـي حسان، عن ابن جريتج قال: قلت لعطاء:

فنسأل الخليلي لماذا ترلك هذا النص ونقل الذي قبله مباشرة دون فاصل؟ وأظن أن إجابته لا تَعْـُلُ أن يقـول: إن هــنا النـص لا ينطبـق علـى مـا أردت نسبته لابن جرير من أنه فسر الحمطيئة بالکبيرة، لأنه هنا يستشهـل بقـول عطـاء على قوله بأن الخطيئة هي: الشر كَ، بخالف الأقوال الأخرى، ففيها تغسير الخطيئة بقوهم: مات بذنبه، أو قبل أن يتوب بـ........... ففيها ما يظن القارئ أن الذنب هـــو المعصيـة فقط، دون ارتكابه الشُركك المخرج من الملة، ولذا تر كـ كل ما قاله ابــن جريـر رهمـه اللهّ في تغسير الآية الكريمة، لأنه لا يستطيع الرد عليه، وقد فصل ابن جرير الرد على المستدلين بهنه الآية على خلود أصحاب اللكبائر من المو حلين في النار، ودحض كل الشبه التي ينتحلونها في استدلالهم بالآية وبكل ما جاء ئ القر آن ظاهره العموم وهو خاص، وبين أن اللهّ عز وجل جعل بيانه لمن أحال إليه البيان وهو رسول اللهّ صلى
 الذكر لـبين للناس ما نزل إليهميه فالذكر هنا هو السـنة؛ إذ كـان تـأويل القـر آن - أي تفسيره- غير مدركك إلا ببيان مَنْ جعل اللهُ إليه بيان القر آن، وكانت الآية يأتي عامـاً في صنفٍ ظاهرُها، وهي خاص في ذلك الصنفِ باطنُها.

ويسأل مدافعو الحبر بأن أهل الكبائر مـن أهـل الاسـتثناء سـؤالنا منـكـر رجـمـ الزاني الحصن، وزو!ل فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيض، فإن السؤال عليهم

نظير السؤال على هؤلاء سواء (1)





 الخلود في النار، هو للمشرك والمنافق النفاق الاعتقادي، للأخبـار المسـتفيضة بذلــكـك وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إمان.

 الإنابة والتو بة منها. وأصل الإحاطة بالشيء: الإحا



عليها قبل الإنابة والتو بة، فأوئك أصحاب النار هم فيها غخلدون أبداً.


الذنوب إلجمة حتى تخيط بمقتز فها. ومعلوم أنه قد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكـرة رضـي الله

 (T) صحيح البخاري/الأدب ع (T)

T-
ثم إن ابن جرير أورد أقوال العلماء في تفسير الآية:
 سرد أقواهمم كما تقلمه، ومن الأدلة على أن السنة هفسرة ومبينة لا باء في القر آن ما رواه جابر وأبو سعيد عن النبي قال البتاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قــال: حدثنـا قتـادة قال: حدثتي معاذة: أن امرأة قالت لعائشة:》ا أتجـزئ إحدانـا صلالتهـا إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنـا نحيـض مـع النبي

نفعله《)
قال ابن حجر ين شرح الحديث:
قوله: باب لا تقض الحـائض الصحلاة، نقل ابن المنـنر وغــيره إبمـاع أهـل العلـم على ذلك، وروى عبلد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقــال: إجتمـع النـاس عليه.

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يو جبونه. وهذا ما قصله ابن جر ير بقوله: وزوال فـرض الصـلاة عـن الحـائض في حـال

يعين أن ظاهر القر آن وجوب الصحلاة مطلقاً. ولكز هذا الظاهر من القر آن بينت السنة سقوط فـرض الصــلاة عـن الحـائض حال حيضهها، وإلا لو بقينا على ظـاهر القـر آن لأو جبنـا عليهـا قضـاء الصـالهة كمـا وجب عليها قضاء الصوم.

وهلذا فإن بعض الخُوارج يو جبون علـى الحـائض قضـأ الصـالْة، وهـنا قـالت عائشة رضي الله عنها للسائلة: أحر ورية أنت؟. وحروراء قرية أو بللة تبعل عن الكوفة ميلين، لأن أول فرقة من الخوارج حين

خر جوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه نزلوا بها، فصار مـن يعتقـد منهـب الخوارج ينسب إليها.
قال ابن حجر : وهم فرق كثيرة، الكن من أصوهم المتفق عليها بينهم الأخحذ .ما دل عليه القر آن، ورد ما زاد عليه من الحلديث مطلقاً، وهذا استفهمـت عائشة معـاذة
(1) استفهام إنكار

وتمن فسر (السيئة) في هذه الآية بالكفر والشركّ:
اـ ابن كثير: فقد أورد بإسناده إلى ابن عباس:
 حسنة، و في رواية عن ابن عباس، قاله: الشركك (r) Y ـ ابن عطية: و نقّل ابـن عطيـة عـن عـلد مـن علمـاء السـلف أن (الســيئة)
 والخلود في هذه الآية على الإطلاق والتأبيل في المشر كين، ومستعار مععنـى الطـول في

المصاة، وإن علم انقطاعه كما يقال: مللك (خالل)، ويدعى للملك (بالخلل). وقوله تعالى:

 كان على كفار ادعوا أن النار لا تسسهم بإلا أياماً معلودة فهـم المــراد بـالخنلود

W ـ القرطبي: قال: الثانية: قو لـه تعـالى:


$$
\begin{aligned}
& \text { IV./ / تفسير ابن كثير (Y) }
\end{aligned}
$$


الكبيرة.










 في حكم هذه الآية، لأن الله تعالى أوعد بالملود في النـار مـن أحـاطت بـه خحطيئتـه،
 0 ـ الشو كاني: قال الشو كاني: (والسيئة المراد بها الجنس، ومني ومثله قوله تعـالى:號 الخلود يف النار بل لا بد أن تكون سيئة عحيطة به، قيل هي الشركك، وقيل هي الكبيرة،





. السبب)
ثم إن الخنليلـي أتبع الآيـة الأولى وهـي قولـه تعـالى:
 خلود أصحاب الكبائر من الموحدين في النار. وقد سبق تغصيل الرد عليه. أتبع ذلـك

في ص Y.V بقوله تعالى:
Y Y Y Y Y

 الآية في معرض التحذير من أكل الربا بعد تريمه.
 بدليل ما جاء في صدرها من حكاية قوهم المعـارض هلمـم الإسـلام في الر بـا:
 بالإجماع، فلا يعم حكم الـلـود مرتكـي اللكبـائر دون الشـرك ك). وهـو هنـا لم يذكـر المرجع.
ثم راح يرد على ذلك دون دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر، بل ذهـب ينتـل كالماً عن صطحب المنار .
ونحتم نقله عنه في أول ص. البا ثم عقب عليه بقوله: (و كلامه صريح في أن
هذهب السلف الصالح هو ما عليه أهل الاستقامة والخمن للّه) . وأقـول: إن أقوال السـلف الصـالح تخـالف قـول الخليلي المعــبر عنــه بــأهل
الاستقامة، ويعني بهم الإباضية - وإليك فيما يلي أقوال السلف في تفسير هذه الآية: 1



النار، يعيز نار جهنم فيها خالدون"(1).








البيع مثل الربا.
قال: (وإن قدرنا الآية في كافر فالخلود نحلود تأبيد حقيقي).
وإن لـظناها في مسلم عاص، فهذا خلـود مسـتعار علمى معنـى المبالغـة، كمـا
تقول العرب:
(ملك حالث (م) عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي

 كفر
.1 (1)
(Y)
.

(EYY) \&
قال ابن عطيـة: إن قدرنـا الآيـة في كـافر فـالـلود خلـود تـأبيل حقيقـي، وإن لخظناها في مسلم عاص فهزا خلود مستعار على هعنى المبالغة، كمــا تقـول الحـرب:

ملك خاللد، عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيل الحقيقي (1) - 0 أصححاب النار هم فيها خاللدونيُ والإشــارة إلى مـن عـاد، وهمهع أصحـاب باعتبـار هعنى (من) وقيل: إن معنى من عاد هو أن يعوح إلى القول بأنما البيع مثــل الربـا وأنــــ يكفر بذللك فيستحق الخلود، قال: وعلى التقدير الأول يكون الخلـود مسـتعار علـى معنى المبالغة، كما تقول العرب ملك خالد أي طويل البقاء، والمصير إل هذا التأويل

واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار (r). فهـنه أقـوال علمـاء الســف السـابقين ابـن جريــر، والبغـوي، وابــن عطيـة، والقرطي، تّم الشو كاني، و كلها متفقة في أن أكل الربا من كبائر اللنوب بوأن عليـه وعيل شديد مُن اللهّ عز وجلى وأن متعاطيه متوعد بهـنا العقـاب الشـلـيد، ولكنهـم اتفقوا هميعاً أنه لا يخلم, في النار إلا من اعتقد حله، وأنه مثل البيـع الـني أحلـه الله، فمن قال ذلك فهو كافر، فله الثلود في النار مثل الكفـار، وأما مــن لا يعتقـد ذلـك فإنه معرض للعقاب ولكنه لا يخلد في النار، للأحاديث الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى ا الله عليه وسلم بأنه يخر ج من النار من كان في قلبه مثقــال ذرة مـن إيمـان مـن

المو حدين.
ونختم أقوال المفسرين هلنه الآية بقول مفسر معاصر مـن أتبـاع السـلف ذكـر
تفسير الآية وبين أنه لا ححجة للنخوارج فيها، لأن القول بتخليد أصحاب الكبائر هـو قول الخوارج كما قال عبدا الله بن عمر رضي الله عنه: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، كما سبق نقل ذلكت عنه من صحيح البتاري.

أما المفسر رالمعاصر فهو:














 .
وهنا من جهلة الأحكام التي تتوقف علـى وجـود شـروطها، وانتفـاء موانعهـا،



( Y O (
(1) للـ

ثم واصل الخليلي في ذكــر الأدلـة مـن القـر آن الكريـم علـى عقيدتـه ـ تخليــ
أصحاب الكبائر في النار فقال في ص • ا Y:
ب ـ قوله تعالى:

قالل: وو جه الاستدلال به ما سبق ون نظـيره مـن إثبـات أن هـنـه العقيـلة مـن عقائد اليهود، وأنها جر أتهــم علمى معصيـة اللهَ وقـادتهم إلى الإعـراض عـن كتابـه،

وذكرت في معرض تفنيد ظالافم وتبكيتهم على عيوبهم).
وأقول: والجواب على وجه الاستدلال، هو مـا سـبق في الـرد علـى اسـتدلاله

 ما لا تعلمون . بلى من كسب سبّة وأحاطت به خطيّهـ فأولئك أصحابِ النار هم فيها

فقّ فندنا استدلاله معا نقلناه عن علماء التفسير للآيتين وأن (السيئة الـتي تحيـط بصاحبها) هي الشركك والكفر، كما نقل المفسرون ذلك عــن ابـن عبـاس رضـي الله عنه وعن عطاء وأبي وائل وبعاهل والربيع وقتاده وغــيرهم مـن علمـاء السـلف وقـــ

تقدم ذلك من ص ^ • \& وما بعاها.
وفي صوr بال:
( צ- قوله تعالى:

قال: وو جه الاستدلال به أنه جاء بعل تبيان أحكام المواريث والنص على أنهـا
(1) تِيسر الكر يم الر همن في تفسير كلام المنان / للعلامة الشيخ عبد الرممن بن ناصر السعدي ص9٪ الطبعة الأولى سنة 19 § اهـ ـ 9 19 19 ما

E $\int$ غ
من حـود الله، ووععـد مـن يطيـع اللهُ ورسـوله بـالخلند في جنـات بتحري مـن تحتهـا الأنهار، فثبت من ذلك بـأن مـن جـاوز حكمـاً مـن أحكـام اللّه صـدق عليـه هــا

الوعيل)
هكذا يقرر الخليلي بأن من ارتكب معصية مــن المعـاصي فإنـه مخلـد في النـار،
ملعياً أن محمل عبلده ورشيل رضا تحدثا في تفسير الآية بما يؤيد هذا القول. والمحواب على هذه الشبهة بأقو ال علماء التغسير من ســلف هـنذه الأمـة، وقــل عهـدنا من الحليلي أنه يعرج على أقو ال السـلف كمـا يقـوله فينفـل عـن ابـن جريـر


نفسهـا.
ولكنه هنا لم يعرج على تفسـيره لهـذه الآيـة، ونــن نبـنأُ بتفـــيره فهـو شـيـخ المفسرين بحق لكتـاب الله فـإن اعتمـاده في تفسـيره علـى كتـاب الله وسـنة رسـوله وأقو ال الصحابة والتابعين.
 (حاثنا المثنى قال: ثنا عبدالله بن صالـ قال: حدثــين معاويـة بـن صـالح، عـن

 من أصاب من اللنوب ما يعذب الله عليه. المواريث؟؟ ثم قال: فإن قال قـائل: أو يخلـد في النـار مـن عصى الله ورسـوله في قســمة قيل: نعم، إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، أو علم ذلك فحــادَّ الله ورسـوله في أمرهمـا، علمى مـا ذكر ابن عباس، من قول من قال، حين نزل على رسول الله صلى الله عليــه وسـلم قو ل الله تبارك وتعالى: فو الآيتين، أيورث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو، ولا يكوز الغنيمة، نصف المال

أو جهيع المال ؟ استنكاراً منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولـــد الميــت و نسـائه وإنـاث ولـه، فمن خحالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل المـيراث بينهـم علـى قسـمه في
 استنكره الذين ذكر أمرهـم ابن عباس، مُن كان بين أظهر أصحاب رسول الله صلى


"الإسام خار باًا (1)
فهذا هو كالام إمام المفسرين في تفسـير هــنه الآيـة، ومـا نقلـه عـن الصحـابي الجليل ترجهان القر آن النـي دعـا لـه رسـول اللهّ بالفقـه في اللـين، وتعليمـه التـأويل عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما، وأن المعصية هي الكفر بالله لمعارضته حكم الله ورسوله صلى اللّه عليه وسلم.
ورأي الخليلي في استدلاله بهذه الآية على شاكلة ماسـبق؛ مـن تنزيلـه الآيـات
التي نزلت ين الكفار على عصاة المؤمنين!.
فهزا ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الآية نزلت في المنـافقين اللذين كـانو|
 هنه الآية في أولئك و وي أشكالهم، فهـو مـن أهـل الخلــود في النـار، لأنـه باسـتنكاره حكم الله في تلكّ، يصير باللّ كافراً، ومن ملة الإسلام خار جاً.
Y Y - ابن عطية: ويقول ابن عطية في تفسيره 》الحرر الو جيز《:
(وقوله: اوشو ومن ........ الآية.
قال: وهذه آيتا وعد ووعيد، وتقدم الإيكاز في ذلك. ورجـى اللّه تعـالى علـى
التز ام هنه الحلود في قسمة الميراث؛ وتوعد على العصيان فيها بكسب إنكار العـرب

「



- العذاب الأليم المقيم)

قلت: وهو يشير بهنا إلى أن من كانت تلنك صغته فقد خــرج مـن الإسـلام،

 فالمعصية هنا هي الکفر لككونه لم يرض بككم اللهّ ورسـوله في قسـمة المـيراث،
 بنقل قول أحد المُفسرين المعاصرين وهو العلامة السعدي رمحمه |الله. ع ـ عبد الرمن بن ناصر السعدي يقول في كتابه >اتيسير الكريم الرمهــن في
 قال: (و يدنحل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعـاصي، فــلا يكـون ن فيهـا شبهة للنخوارج، القائلين بكفر أهل المعاصي، فإن الله تعالى رتب دخول البالــة علـى طاعته وطاعة رسوله، ورتـب دخول النار على معصيته وهعصية رسوله، فمــنـن أطاعـه طاعة تامة دخل البحنة بلا عذاب، ومن عصى ! الله ور سوله معصية تامــة يدخـلـ فيهـا الشرلك فما دونه دخل النار وخلد فيها، ومن اجتمع فيه معصيــة وطاعـة كـان فيـه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن المو حدين، الذيـن معهـم طاعـة التو حيـل

غير عخلدين في النار. فما معهم من التو حيد مانع فم من الخلود فيها(1). فهذه أقوال علماء التفسير من السلف وأتباعهم في تفسير هـذه الآيـة، فهـم لا يضر بون نصوص الكتاب الاكريم بعضها ببعض، وإنما يقولون بهـا جميعـاً، ويـأخذـون تفسيرها وبيانها مُن جعل ا لله البيان لما أنزله إليه وهو رسول الهدى مبيناً ذلك وآمراً للأمة بأن تأخذ ما أمرها به رسوله وأن تنتهي عما نهاها عنه: وروا وما اتاكم الرسول فتخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . . . . .
 إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إمانان، وأنه لا يخلل من مات على التو حيــــ النار، وإنما يخلل فيها الكافر والمشر كك والمنافق النفاق الاعتقادي. ثم يو اصل الخليلي في استدلاله على تخليد أصحاب المعاصي من القر آن فيقـو ل
<

 قال: وو جه الاستدلال بالآية، أن اللهّ تعـالى توعــل فيهـا قـاتل المؤمـن ــ فيمـا

توعده به - بالـلنود في النار مع أن القتل كبيرة دون الشرك كـ ثم قال: وقل حاولوا التخحاّص منا دل عليه هنا النص بضروب مــنـ التـأويلات

التي أنكر فيها بعضهم على بعض و لم يتفقو ا على شيء). ثم راح ينقل أقوالاً عن الفخر وغــيره ويؤيـن بهـا الاختـلا

 يأتي : ا ـ أولا" ـ أن أهل السنة هــن سـلف هـنه الأهـه وأتبـاعهمَ، لم يختلفـوا في أن
(1) تيسير الكر يم الرممن في تفسير كلام المنان / للشيخ عبل الرحمن السعدي ص ح؟ ا.

 بل قولهم في ذلك واحد لا يختلف، وهو عدم تخليد أصحـاب المعـاصي دون الشـرك
 الله عليه وسلم المتو اترة في ذلك.


 الحق فيه بالنصوص الأخرى.
وإليك أيها القاريء الكريم أقوال المفسرين من سلف هنه الألمـهـة وأتبـاعهم مي تفسير هنه الآية، ونبدأ بإمام المفسرين ابن جرير الطبري من علماء السلف الـنـي لما لم

يعرج - الخليلي ـ على تفسيره هنذه الآية:
يقول ابن جرير رٍٍمه اللّ: القول في تأو يل - أي تفسير - قوله تعالى :


قال: (يعني جل ثناؤه: ومــن يقتـل مؤمنـاً عـامداً قتلـه، مريـداً إتـلاف نفسـهـ،
 فيها

 تعالى ذكره).
هذا تفسير ابن جرير الإجمالي لهذه الآية الكريمة. فقل وضح فيها ما يستحقه قاتل المؤمن المتعمل. ثم بعل ذلك شر ع يُ ذكر أقوال علماء السلف في تفســير هــنه الآيـة وبيـان مافيها من أحكام.

فذكر أقوالهم في صفة قتل الحمد، ثم في أسباب نزول الآية، ثم في قبـول توبـة
القاتل عمداً وعدم قبو لها، ثم قال:
(قال أبو جعفر: وأولى القول في ذلك بـالصوراب قـول مـن قـال: معنـاه ومـن
 أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيهـم بالـلـود فيها، ولكنــهـه عـز ذكـره، إمـا ألن يعفـو بفضله، فلا يلخله النار، وإما أن يدخله إياها، ثم يخر جه منها بغضل رحمته لـا سـلف

من وعله عباده المؤمنين بقوله:


الذنوب جميعا"
قال : فإن ظن ظلان أن القاتل إن وجــب أن يكـون داخحـلاً في هـنه الآيـة، فقد يجـب أن يكون المشرك دانحالٍ فيه، لأن الشرك من الذنوب، فـإن الله عـز ذكـره


دون ذلك لمن سشاء (1) والقتل دون الشرك (1)
 في مقيس بن صبابة الكندي و كان قد أسلم) ثــم ذكـر سـبـب ارتــلداده عـن الإسـلام وقتله لر جل من بني فهر خلدعة، وأن الر سول صلى الله عليه وسلم استثناه يـوم فتـع مكة عمّن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبه، ثم أورد الأقوال في ذلك، لأن العـبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،....أل أن قال: (وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليلد في النار بارتكاب الکبـائر، ثــم ذكـر

الرد على المستدل بالآية فقال :
1 ـ لأن الآية نزلت في قاتل وهو كافر وهو مقيس بن صبابة.

Y - و قيل: إنه وعيد لمن قتل مؤمناً مستحالً لقتله بسبب إمانـه، ومـن اسـتحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافراً إخلداً في النار.


جاز|ه، ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمه، فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء. ثم قال: حُكي أن عمرو بن عبيد(1) جاء إل عمرو بـن العـالاء فقـال لـه: هــلِ


 الوعد خلفاً وذهاً وأنشد:
وإني وإن أوعدته، أو وعدته . . لمخلف إيعادي ومنجز موعدي قال: والدليل على أن غير الشرك لا يو جبب النتخليد في النـار، مـا روينـا أن
 ثم ساق بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه و كان شـهـلـ يـوم بــر وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول اللهّ صلى اللّه عليه وسلم قال و حوله عصابـة من أصحابه:
"٪بايعوني على أن لا تشر كوا با اللّ شـيئاً ولا تسـرقوا ولا تزنـوا ولا تلقتلـوا أولاد كم، ولا تأتوا ببهتان تفتزونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصــو ا في معـروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئُاً فعوقب في الدنيا فهو
 شاء عاقبه> فبايعناه على ذلك و(؟) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) عمرو بن عبيد من رؤوس المتزلة، القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار . }
\end{aligned}
$$

. 11 ( 1 ( ${ }^{\text {( }}$ (


قلت: وقد جاء في هذا الحديث ذكر هذه الكبائر من القتــل والزنــا والسـرقة، وأن من لم يعاقب عليها في الدنيا، فهي تحت مشيئة الله في الآخرة، إن شاء عفا عـن
 .

 ثم ذكر اختلاف الناس فيها فذكر رد أهل السنة والجماعـعـة علـى الخـوارج والمعتنزلـة القائلين بتخليد أهل تلك الجر ائمم في النار، وإن اختلفوا في حكمهـم في اللنيا.

 وأعد له عذا عظا عظما

 مقتضيه وانتغاء مانعه.
 اللدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع، وبعضها بالنص، فالتو بة هـانع بالإجمـاع، والتوحيد مانع بالنصوص المتو اترة التي لا منفع لها والحسنات المظيمة الماحية مانعـة، والمصائب اللكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحلدود في اللدنيا مانع بالنص. ولا سبيل إلى تعطيل هنه النصوص، فالا بد من إعمال النصوص من ابلــانبين،
 وإعمالاً لأرجحها.
قالو ا: وعلى هذا بناء مصالح اللـارين ومفاســدهما، وعلى هــنا بنـاء الأحكـام الشرعية، والأحكام القدر ية، وهو مقتضى الحـكمة السارية في الوجــوده، وبـه ارتبـاط


ويقاو مه، ويكون الــكم للأغلبب منـهما، فـالقوة مقتضيـة للصسحة والعافيـة، وفسـاد الأخخـلاط و بغيهـا مـانع مسن عمـل الطبيعـة وفعـل التـوه، والــكـم للغـالـب هنهمـــا،
وكنلك قو ي الأدو ية والأمر اض.

والعبل يكون فيه مقتض للصتحة و مقتض للعقبك، وأحلهما يمنع كمــال تأنـير
الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له.

 هقتضى المكت فن سرعة الخرو ج و بطئه. قال: وهن له بصيرة منورة يرى بها كل مهـ أُخـبره الله بـه في كتابـه مـن أمـر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهلده رأي العـيـن، ويعلـم أن هــأ هـو مقتضسى إلفيتـه
 ذللك إليه نسبة ما لا يليق به إليـه، فيكـو ن نسـبة ذلـلك إلى بصيرتـه كنسـبة الثــمس والنتجوم !الى بصره. وهنـا يقــين الإيمـان، وهـو الـني يمـرق السـيئات كمـا تحـرق النـار المـطـبـ، وصاحـب هذا المقام من الإيمان: يسـتححيل إصـراره علـى السـيئات؛ و!إن وقعـت منـه و كثر ت، فإن ما هعه هن نور الإيمان يأمره بتجلديل التوبة كل ووقت بالرجوع إلى الله

بعلدد أنفاسه، وهنا هن أحب الخلق إلى الل山(1)

 [النساء/ 9 [ 9 . قال: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصشر قتل المؤهـن مـن المؤمـن، وأن القتـل مـن (1) مدارج السالكين في منازل إياك نعبل وإياكك نسـتعين، ج


 الأفندة، وينزعج منه أولو العقول.
فلم يرد دي أنـواع الكبـائر أعظطم مـن مــنـا الوعيـلـ، بـلـ ولا مثلـه، ألا: وهـو



 والمعاصي بالخلود يُ النار أو حرمان البنة.




 مقتضي الـكم وجوده، فإن الـكم إنا يتم بوجو مود مقتضنيه وانتفاء موانعه. قلت: وهو ما سبق نتله عن ابن القيم قبل هذه الصضحات، فإنه نقلـه كـلـه في تفسير هنه الآية وأيده (1)


 التي ظنها أدلة على عقيدته التي هي عقيدة الخوارج والمعتز المتلة.


eran-rar/er

السادسة وو جهة استدلاله بها فقد جاء في ص صY قوله:
7 - قوله تعالى:



قال: والاستدلال بها من وجوه:


.
ثانيهـما: أنه أخبر عنهم أنهم لا يصيبهـم قتر ولا ذلة، ولا يعقل أن يصلى أحـــ النار ولو لمدة ثواني فلا يرهقه فيها قتز ولا ذلة.
 يصدق على من أتى أي سيئة، فإن السيئات جنس غــير محصـورة أفـراده، وهـا كـان كذللك فحكممه يصدق على كل فرد من أفراده سلباً وإمیاباً، تــم مثـل للذلـك فقـال: ألا ترى أن قول القّائل: تزوجت النساء لا يعي أنـه تـزوج جميـع أفراد النسـاء، بـل


المانعين ورد عليها.
 عليُمم بالمنلود في النار لكفرهم باللهّ ورسوله- على المو حدين، كما قال عبــلـا الهّ بـن - عمر


فحملها المخليبي على كل هعصية. ولبيان خطئه في تفسير (السيئة) .مطلق المعصية، نــورد للقــارئ اللكريـم تفسـير


يقول في تفسير الآيتين التي استدل بها الخنليلي وهما قوله تعالى :

 (يقول الله تعالى ذكره: للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا من خلم المّه، فأطاعوه

فيما أمر ونهى، الخسنى.
قال: ثم اختلف أهل التأويل في معنى الحسنى والز يادة اللتين وعدهما المسنين
من خلقه، فقال بعضهم:


النظر إلى الله تعالى.
ثم أورد بإسناده مـن قـال ذلـك، فبـدأ بالصحابـة فذ كـر : أبـا بكـر الصديـق، وحذيفة، وأبا موسى الأشعري، ثم ذكر عدداً من التابعين ـ كلهم يفسرون: الخسنى



كتابه هذا، وقد سبق الرد عليه في البزء الأول.

وجوههم قتر ولا ذلة أولكّك أصحاب المنة هم فيها خالدون ويه.


وهو بجّع قتزة ومنه قول الشاعر :
 يعيي بالقتز: الغبار، ولا ذلة: ولا هوان، أولئك أصحاب الجننة.

يقول: هؤ لاء الذين وصفت صغتهم هم أهل المنــة وسـكانها ومـن هـم فيهـا (受 كمخر جين فتتغضص عليهم لذتهم) ثم أورد ذكر من قال ذلك، وبين أن هعنسى الز يـادة
 بتفسير الآية الأخرى فقال:
(القول جي تأويل قوله تعالى:
 عاصم كأثا أُغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أُولكّك أصحاب النار هم فيها
 تم شر ع في تفسير ها نقال:
يقول تعالى ذكره: والذين عملوا السيئات في الدنيا، فعصوا اللهّ فيها، و كفروا


 وبينهم.



 الدنيا.


( \& q )
الصhاتـات الحسنى التي هي الجنة، وزادهم ما شاء من فضله و كرمهه جل ثناؤه. وقد وضح سياق الآيات ما فسر بـه أهـل السـنة هـذه الآيـة الكريمـة وهـو أن (السيئة) هنا الكفر بـا لله عـز وجــل وبر سـوله صلـى الله عليـه وســلم مـع ارتكـاب
 قال: :
 Y - ويوضح ذلك صاحب العرر الوجيز فيقول:病 والمعاصي، فمثل سيئة الكفر، التخليد يف النـار، ومثـل سـيئة المعـاصي مصـرو فن إلى

مشيئة الله تبارك وتعالى (1) س ـ ويقـول أبـو السـعو

الشرك والمعاصي.
部
جي حق الكفار بشهادة السياق والسباق لم يكن فيها تمسك للوعيدية () أي - الخوارج والمعتزلة ـ وهو صريح في الرد على من يو جبون على الله إنفـاذ الوعيل ين العصاة من المو حدين - ومنهم الـخليلي في استدلاله بهـنه الآية. فهو - أي أبو السعود- يقول كما قال ابن جرير وابـن عطيـة: إن السـيئة هنـا
 والمشر كون هم المـخلدون ين النـار، وليس عصاة المو حديـن فـإنهم في مشــيئة الله، إن





8 ك



 . وشركاؤم. . .







جناياتهم وعمدة سيئاتهم (1).
؟ - ويقول العلامة عبدالر محن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير الآية:




 حصل فم أعلى ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون ن.

 اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المشخطة للهُ مـن أنـواع الكِفـر والتكذيـب

وأصناف المعاصي.
 على اختلاف أحوالمه. عذاب اللّ ... . .


نيعل بها فاقرةهو) (1)



 [يرنس/rv][.]
إن هؤ لاء هم أهل النار النذين هم أهلها، وإن السيئة هـي الكفـر، والتكذيب،
وجميع أنواع المعاصي.
وقد دل على ذلك سياق الآيات في هذه السورة.



 صحيح الإمام البخاري ريهم اللّه. ثم إن الخليلي واصل في استدلاله بالآيات مـن كتـاب الهّ الكريم على رأيـه

فقال في ص YY:
 غراما قال: فإن وصفها بالغرام يدل على عــدم انقطاعـه، قـال في اللسـان: والغـرام:
اللازم من العذاب والشر الدائم، والبلاء، والـمب، والعشق ...


والجوابب على هذا، نقول: نهم إن عذابها كان غراماً، فهو مــلاز
 الاعتقادي، فهؤلاء خاللدون خخلدون في النار بنص القر آن والسنة وإجما ع أهِل السنة.

 له العذاب يوم الثيامة وبيخلد فيه مهانا قال: فقّل توعد اللّه فيه قاتل النغس الغرمة بغير الحق، والز اني، بما توعد به من دعا مع الله إلهاً آخر من الخنلود في النار . والجواب على استدلال الخليلي بأن الله توعد في هذه الآية قـاتل النفـس بغــير

 معصيـة كبـيرة مسن الكبـائر كـالقتل، أو الز نـا أو غيرهمـا مسن الكبـائر، وألن الجمميـع - غنلدون في النار المصطفى فنقول:


( \& \& \% S
عليه وسم: ونبدأ في تفسير هذه الآية وبيان دلالتها وسبب نزوهلا.
ونبدأ بتُفسير ابن جرير رحمه الله اللّي هعم في تفسيره بين اللـراية والرواية.
1 ـ ابن جرير يقول: (القول في تأويل قوله تعالى:
نِ



يقول رحمه الله في تفسير هذه الآيات:
(يقول تعالى ذكره: والذين لا يعبدون مع اللهّ إلهاً آنحر فيشر كون في عبـادتهم إياه، ولكنهم يخلصون له العباده، ويفردوزه بالطاعة، ولا يقتلون النفس اليت حرم الله قتلها إلا بالحتى، إما بكفـر بـا للّ بعـد إسـلامهـا - ويعـتين بـه المرتـد ـ أو زنـى "بعـد إحصانها، أو قتل نفس فتقتل بها، و لا يزنون فيأتون ما حــرم ا لله عليهـم إتيانـه مـن


 ويكا فيه مهانا
قال: وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مـن أجل قوم من المشر كين أرادوا اللدخـول في الإسـلام، مُـن كــان منـه في شـر كه هــنه اللنوب، فخافوا ألا ينفعهم مع ما سلف منهم من ذلك إسلامه فاستفتو| رسول اللّ صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ فأنزل الله تبارك وتعالل هــنـه الآيـة، يعلمهـم أن اللّ قابل توبة من تاب منـمم. ثم قال: ذكر الرولية في ذلك. فذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناساً من أهل الشرك كـ قتــوا فـأكثروا فأتوا عحمداً صلى اللهُ عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعونا إليه لحسن، لو تخبرنا أن لـ











 والعمل
وعلى القول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببب، فهـذه الآيـة الكريمـة


 فالشرك كو سبب التخليد.

 الكفرة في: عبادتهم الأوثان، وقتلهم النفس بـوأد البنـات، وغير ذلـك مـن الظلام

والاغتيال والغارات، وبالز نى الذي كان عندهم مباحأ، وفي نيو هذه الآية قــل عبـد

 ولدك ختشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جـارك، ثـم قـرأ

رسول اللهّ هذه الآيةه) (1)

من المؤمنين، وفم من الوعيد بقدر ذلك ريّ
قال: والحق الذي تقتل به النفس هو قتل النغس، والكفر بعد الإمانم، والزنـى بعد الإحصان، والكفر النذي لم يتقدمه إمانم في الخر بيين).






名

 أكبر الكبائر.
قال: وأما خلود القاتلل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود، لأنه قد دلت
البخاري/التوحيل ح•Vor.

النصوص القر آنية، والسنة النبوية، أن هميع المؤمنين سيخر جون مـن النـار، ولا يخلـد فيها مؤهن، ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونص تعالى على هذه الثلاثة، لأنها أكبر الكبائر : * فالثرك فيه فساد الأديان. * * والقتل فيه فساد الأبدان. * والزنا فيه فساد الأعراض) .

قــلــت: فهنا مذهب أهل السنة والبِماعة، وهذا هــو الفقـه في اللديـن، فمـن
 الواردة في كتـاب الله اللكريـمّ والنصـوص الثابتـة في سـنة المصطفى الأمـين، فـا لله

 الجنائز، قال: قال رسول الله صلى اللهّ عليه وسلم:>أتاني آت مسن ربـي فأخـبرني، أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك با با لله شيئاً دخـل الجنـة . قلـتـ: وإن

زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق«"(1).
وهذا التفصيل الذي ذكره السعدي رمدمه اللّه في الوعيد على هذه الثلالثة لأنها
أكبر الكبائر:
أولها: الشرك بالله، فصاحبه يخلد في النار للنصوص الواردة في ذلك وأنه أكبر
الكبائر .
وثانيها وثالثها: معصية القتل، والزنا وهما من الكبائر، يستحق صاحبهما مـن الوعيد بقلدر ذنبه ولا يخلد في النار مؤمن، وهو ما ذكره ابن عطية في الحرر الوجــيز،


( \& \& ) كi
أن هؤ لاء يخلندون جميعاً في النار وأنه لا فرق عنده بين المشرك والمو حد العاصي. قالل: (واعترض بأن هذا الوعيد خاص بمن بمع بين الكبــائر الثـلالث دون مـن

أتى واحدة منها.
ثم قال: وأجيب بأن هذا يعين أن من أشرك مع اللهّ إلهـاً آخــر و لم يبمـع هـع شر كه بين الز نا وقتل النفس المر مة، لم يصدق عليه هذا الوعيد، وهذا لا يقوله أحـــ

ثم قال: فإن قيل: إن خحلود المشرك ثبت بنصوص أخرى دلت على أن شر كه كاف في استحقاقه هذا العذاب، فالجواب أن النصوص لم تفرق بين الشرك وغيره في الخلّود، بل دلت على خحلود غير المشرك بــالنص على بعـض الكبـائر، كـالقتل تــارة،

والتوعد به على مطلنق المعصية تارة أخرى كمـا ين الآية الآتية).


 ولرسوله، فإن قيل: إن هنا الوعيد خاص بالمعصية الكبرى وهي الإشر اك با اله تعالى.

قلنا: هنه مخالفة لصريح اللفظط دون داع). والجـــــــــــا على هنا المــل بعـال وقيـل لـرد النصـوص الصريهـة مـن الكتاب والسنة، لا يسلكه إلا من لم يرض بككم الله تعالى ورسوله صلمى الله عليـه و سلم في موارد النزاع.
والله عز وجحل لم يــأمر المتنـازعين بـالرد إلى قيـل وقــال، وإنــا قـال في كتابـه


 وهذه الآية اللكريمة هي التي صــر بهـا الحنليلمي كتابـه هـذا في مقدمتـه ص7، وإليك نص عبارته اليت دعــا فيهـا المنــازعين إلى اللرد إلى كتـاب الله اللكريـم وسـنة

رسوله الصحيحة فقال- وهو يذكر ما صارت اليه الأمم من الحلالوف، وأن الله مـهـ الهيز








 رسوله الثابتة الصحيحة. فأنت تدعي أن أهحاب الكبـائر مـن المو حديـن يخلـدون في النـار كمـا يخلــد المشر كون اللنين يدعون مع اللّ إلهاً آخر . وأهل السنة وابلماعة يقولون: لا يخلد في النار إلا المشرك بـ بالله الشرك الأكركر، والكافر، ورالمنافق النغاق الاعتقادي. وأما المؤمن المو حد العاصي فإنه مهما ارتكب من كـن كائر فإنه لا يخلــد في النـار وإن دخلها بذنبه. وفيما يلي النصوص الواردة في كتاب الله الكريم، والآحاديث الثابتة عن النبي
 يكلن في النار . قـال تعـالى: [النساء/117] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديــث عبــ الله اللّ بـن مسعود المتفق عليه: 》من مات يشرك با لله شيئاً دخل النار، ومن مات لا يشرك با اللّ شيئاً

دخل الجنة)

* و وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي اللهُ عنه قال: قــال رسـول الله صلمى
 ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلهـا أو أغفـر ... إلى قولـه: ومـن لقيـني بقـراب

الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً، لقيته بمثلها مغفرة|"(1)
 رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وهو نائم، ثم الـم أتيته وقل استيقظ، فجلست إليه فقال: ٪ما مسن عبـد قــل لا إلـه إلا الله ثـم مـات على ذلك دخل الجنة.
قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنـى وإن سرق.قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإنى وإن سرق. قال : وإن رغم أنــنـ أبي ذر.
فكان أيو ذر يحدث هذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر<" (٪) وبناء على ما قرزه الخليلي أن الاحتكام عنـد التنـاز ع هـو الـر

 الثابتة الصحيحة.
 .10 C



فقد رأيت أيها القارئ اللكريم أن كتاب الله صريـح في أن الله عـز وجـل لا يغغر لمشركك به تعالى ويغفر ما دون ذلك لـن يشاء.
وفي الحلديث القلسي الذي سبق نصه، أن الله وعد من جاءه لا يشركك به شيئاً بالمغفرة ولو جاءه بقر اب الأرض خحيئة، والله عز و جل لا يخلف الميعاد. كما أن حديث أبي ذر المتفق عليه أن من ارتكب كبيرة الزنا والسرقة وهـات على التو حيد دخل الجنة من أول وهلة، أو بعد أنخذه بذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر. وأبو ذر الصححابي المليلي، لا يخالف أمر رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسـلم ولا يرد قوله وهنا رضي وسلم بأن من مـات علـى التو حيـل دخـل اللجــة وإن زنـى وإن

سرق، وإن رغم أنف أبي ذر، ثم صشر يكاث بهذ| الحليث ويذكر لفظه كاماًا.
 ولقّوله تعالى: =
 فنقول: إن العصاة من المو حدين لن يخلــدوا في النـار إن دخحلوهـا، رغــم أنـف الخوارج ومن يقول بقوهم ويسلك مسلكهمب. و للتحليلي أسوة حسنة بأبي ذر رضي الله عنه وقد قال: بــأن الــكــم في كـل قضية يتناز ع فيها إلى اللهّ ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا حكم الله ور الهــو له في أهل المعاصي من أهل التوحيد.
 خالد فقل أورددها في أول بثثه هذا عنــن تعر يـف الخلـود ص YVV. وادعـى أن لفـظ المنلود موضوع للدوام الأبــدي، وأنـه مذهــب الزمخشـري، وابـن عطيـة، والقرطبي والشو كاني من المفسرين. وقد بينت أن نسبة هنا القول للز عخشري لا ننازعه فيـه، فـإن إلـنليلـي يســلك
( 801 (
مسلك الز خششري المعتز لي، وإن لم يذكر المليلي المصدر الذي أخلذ منه ذلك.


 كما في صV

يريد الكفر بدليل الخلنود المنكور (1)
ويقول القر طبي: ومن يعص اللهّ في التو حيد والعبادة(٪)


فيه
وهكذا ترى أنه لم يفسر واحد منهم المعصية بالكبيرة، وإنما فســروها بالشـرك
بالله عز وجل لأنه أكبر الكبائر .

صبr Y وهو الدليل العاشر حيث قال:


قال: وو جهه الاستدلال به ما فيه من تقسيم الناس إلى طائفتين، أبـرار وفجـار،


[الشُورى /V]).
فهذا تفسير الخليلي للآية، وهو يعلم رد هذا الاستدلال عليه.
(1) تفسير ابن عطية الحرر الوجيز ج $10 / 10$ (Y)

(r) تفسير الشو كاني جه /

2-5:010)
وهنا أو رد بعا ذللك و جهه الاعتزاض عليه فقال:
(واعتزض بأن المراد بالفجار الكاملون في الفجور الذيـن وصفهـم الله بقو لـهـه:质

صاحب الکبيرة فاجر ه.
ثم أورد ردا" على هذه البحملة سوف نورده بعد أن نذكر تنفسير الســلف هـنذه
الآية.
ونبدأ بتفسير ابن جرير رممه ! الله:
 يقول تعالى ذكره: ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون، من أنكا علم على الـق

أورد أسماء من قالو| بهذا التفسير للآية فذكر بعاهداً، وقتادة، وأيوب.
ثم قال: قوله:
فرائض الله واجتتاب معاصيـه لفـي نعيـم المنــان ينعمـون فيهـا. وقولـه تعـالى:
 يقول تعالى ذكره:㢄
 ذكره: و ما هؤ لاء الفجار من الجحيم بخار جين أبداً فغــائبين عنهـا، ولكنهـم مخلـدون

r - و يقول ابن عطية في تفسير الآية:

. Aq-AN/r.

 الحيوان وغير ذلك في أن لم يفسد منها شيئاً عبثاً وبغير هنفعة مباحة.


الدن

 آخرون: المعنى: وما هم عنها بغائبين في البرزخ، كأنه تعالى لـا أخحبر عن صليهم إياها يو اللدين أنحبر بعد ذلك عن الملدة التي قبل يوم اللدين، وذللك أنهم يـرورن مقـاعدهم من النار غدوة وعشية فهم مشاهدو ن هلا، ثم عظم تعالى قلر هول يوم اللديـن بقو لـه

- (1) (篨

 يقول:(يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، وهـم الذين أطاعوا اللهّ عـز وجل و لم يقابلوه بالمعاصي.
 وو الدن يغيبو ن عن العذاب ساعة واحلدة، ولV يخفف عنهم مــن عذابهـا، و لا يجـابون إلى مـا

قلــتـ: وهو يشير بهذا إلى تخليل أهل النار النـين هم أهلهـا، كما قـال تعـالى:
.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المحرر الوجيز ج } \\
& \text { (T) ابن كثير جN / צרץ. }
\end{aligned}
$$

E
ظلمنـاهم ولكن كانوا هـم الظالمين. ونادوا بـا مـالك ليتّض علينـا ربك قال إنكم

؟ ـ وهكذا قال الشو كاني في تفسير الآية:

 وقوله: ولمصلونها بوم الدنى


ه ـ وقال العلامة عبد الرمن السعدي في تفسير الآية:

 البرزخ، وفي دار القرار . يوم الجزاء على الأعمال.
. يخر جون منها (r)
قــــتـ: وعلى تسليم أن لفظ الفجار يشمل العصاة فـإن دخولــمـ النــار ليـس دخول خلود بدليل النصوص الأنخرى.
وبعد هذه البحولة مع الخليلي في حشره هــنـه الآيـات الكريمـة للاسـتدلال بهـا على تخليد العصاة من المو حدين في النار. حيث تبين بالأدلة الصريمة من كتـاب الله اللكريـمَ ومـن سـنـة نبيـه الــنـي لا ينطق عن الهو ى، ومن أقوال المفسرين من أهل السنة والمحاعة أن تلك الآيات كلها

في الكفار والمشر كين، اللذين هم أهل النار اللذين حكم اللهّ عليهم بـالـنلود في النـار لكفرهم با الله عز وجل و بر سوله صلى الله عليه وسلم.

. . . . .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ألبي ذر رضي الله عنـهـ الني أخر جـه الإمـام مسـلم في صحيحسه ولفظـه: قـال رسـول الله صلـى الله عليـه
 فجزاؤه سيئة أو أغفر.... إل قوله: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بـ بـي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة)(1) وأحاديث أخخرى متو اترة في عدم تخليد العصطاة في النار. ونقول للقارئ اللكريم: هنا قول اللّه عز وجل في وععده لعباده الذيـن أسـرفوا
 وصدق فهو لا يخلف الميعاد كما أخحبر عن نفسه جي كتابه، وهذا مـا يقـول بـه أهـل السنة والجحماعة.

فأي الفريقين أولى بالاتبا ع؟ الإباضية ـ اللذين يكثلهم الخليلي ـ القّائلين بمذهـب الخوارج الذين انطلقوا لفنه الآيات التي سبق استدلال الخنليلي بهـا النازلـة في الكفـار المبينة لـكم الله فيهم في الآخرة، لكفرهم بـا للّه ورسـوله، ثــم تنزيلهـا علـى العصـاة


رضي الله عنه في ذلك؟
أم أتباع أهل السنة الذين يقولون .كا قال بـه اللهّ عـز وجـل، ومـا ثبـت عـن رسوله صلى الله عليه وسلم في عصـاة المو حديـن، وهـو عــنم تخليدهـم في النـار إن دخلو ها؟.
و حيث تبين للقارئ الكريم أن كل الآيات التي أوردها الخليلي للاستدلال بها


على تخليد عصاة المو حدين في النار لا دليل فيها على ما يدعي، فإن له جولة أخرى في السنة النبوية حيث يزعم أنها انشتملت على أدلة في تخليد العصاة لا ثخصى كـثرة مكا ولنلك فقد اقتصر على عشرة منها لتقابل العشر آيات الـيت أحذهـا مـن كتـاب الله اله

فيقول ي آخر صبY Mr، بعد أن انتهى من ذكر الآيات العشر: (وأما من السنة فكثير من الروايات الصحيحــة الـيت لا يمكــين جمعهـا إلا بعـــ

جها جهيد، و إنما أقتصر منها على ما يأتي: 1 - روى البحاري ومسلم وغيرهما من طريــق ابـن عمـر رضـي اللهّ عنـه أن

البي صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت، كل هو خحالد فيما هو فيهها.
 وصححه من طريق معاذ رضي الله عنه. ثم قال: ودلالته على صحة عقيدة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار لا غبـار عليها، فإنه يفيد أن ذلك يعقب دخول الطن الطائفتين في اللارين). فبين وجه استدلاله بهذا المديث. أما الأحاديث التسعة الأخرى فقــد سـردها واكتفـى بدلالــة ألفاظهـا، إذ ورد
 ولا البزء و لا الصفحة التي أخنذ منها تلك النصوص. وقد رأيت من المناسب أن أورد نصوص تلك الأحــاديث كلهـا كمـا سـردها وذلك لاستقصاء أدلته كلها، ثم بيان وجهة الرد عليـه في اسـتدلاله بهـا علـى تخنيــل أهل الكبائر في النار. فالحـديث الثاني قوله:
(Y ـ أخر ج الطبراني وأبو نعيم وابن مرحويه عــن ابـن مسـود
$\square$
( \& OV) \&
صلى الله عليه وسلم قال: >>لو قيل لأهل النار إنكــم مـاكتثون في النـار عــدد كـل
 حصاة لحزنوا، ولكن جعل فـم الأبد<<.

 حرم الله عليهم الجنة، مدمن الحـمر، والعاق لوالديه، والديوثه؛، وهو الـني يقـر السوء
§ ـ ـ روى الشيـخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: >(من شرب الخـمر في الدنيا يحرمها في الآخرة<< قال: وهو كناية عن حرمانه من دخـول الجنــة، لأن أهل البحنة لهم فيها ما تشتهيه أنفسهمه، وتلن أعينهم، فلا يكرمون من شيء. - ـ أخخرج البخاري عن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم أنـه قـال : >مـن استزعاه اللهُ رعية ثم ثم يحطها بنصححه إلا حرم الله عليه البحنة) . 7 - روى الإمام الربيع في مسنده الصححيح عن أبي عبيدة عـن جـابر بـن زيــ عن أنس بن ماللك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـال: >مـن اقتطع حق مسلم بيـمينه حرم ا الله عليه الجحنة وأوجب له النـار< فقــال رجــل وإن
》و إن كـان قضيبـاً مـن أراكك" رواه الإمهـام مــالنك في موطئـه، ومســلم في صحيحه، والنسائي في سننه، من حليث أبي أمامة رضي الله عنه.

 بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيهـا أبـداً، ومـن قتـل نفسـه بسـم فســمـه في يـده يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبداً، ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو يـنزل في
人 - روى مسانم
＊ $\int$
》（صنفان من أهل النار مُ أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهـا الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات ميلوت رؤوسهن كأسمنة البـخــتـ المائلـة، لا يلخلن الجحنة ولا يجدن ريكها وإن ريكها ليو جلد من مسيرة كذا و كذاه． 9 －روى البخاري ومسلم عن حنيفة بـن اليمـان رضـي الله عنـه عـن النبي

صلى الله عليه وسلم：》لا يدخل ابلحنة عام《＂وبي رواية قتات．
 الله عليه و سلم：》مسن ادعىى إلى غـير أبيـه وهـو يعلـم أنـه غــير أبيـه فابلجنـة عليـهـ

ثم عقب على هذه الروايات كلها في آنر صץ ب فقال： （والروإيات ـ كما قلت－في ذلك كثيرة، تارة تدل＝لى الحلود بالنص عليـهـ، وتارة بابلمع بينه وبين التأبيد، وأخرى بالتوعد بحرمان الجنة أو حرمان شم ريكها، قال：وحصلها واحل وإن اختلفت ألفاظها، فإن حرمـان الجـــة ينـافي دخولهـا في أي ونظيره（）
هذه الأحاديث التي اختارها الخليلي ملدعيا أنها تدل على تخليد أهل الڭبائر في

وفيـما يلي الرد على و جهة استدلاله بهنه الأحاديث：
1

 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهنهـا، بـاب：النـار يلخلهـا الجبـارون والجنة يدخلها الضعفاء．ح ع \＆ ولفظه في صـحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسـول اللهّ صلـى اللّه عليـه وسلم قال：




 فيما هو فيهه وهو اللفظ الذي الختاره الخليلي. وللفظ البخاري:
">يلخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهـل النـار

$$
\begin{aligned}
& \text { لاموت، ويا أهل الجنة لاموت خلوده } \\
& \text { لفظه مثل لفظ رواية مسلم التي سبق لفظها. }
\end{aligned}
$$

ولكن ماهو الشاهد من لفظ هذا الحديث عند المليلي على تخليد أهل الكبائر
غي النار؟
إنه يقول في ص\& Y ب بعـ إيراد لفظ الحديث:
(ودلالته على صحة عقيدة القائلين بخلود أهل الكِبائر في النـــار لاغبـار عليها،
فإنه يفيد أن ذلك يعقب دنول الطائكنتين يُ الدارين). والجـــــــواب على هنا الاستدلال:







 عطاؤهم غير منعطع.
[5



 يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآيات، بعد أن ذكر المعنى الإنجالي:
 ففي النار لمم فيها زفير وشهيت . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مـا شاء ربك
على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج ابن البـــوزي في كتابـه زاد المسـير،



ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً:


 الدهر : لا إله إلا الله.





 (يقول تعالى:

فمأوامم الجبـة، السموات والأرض إلا ما شاء ربكعهُ

 التسبيح والتحميد كما يلهمون النغس.
وقال الضحاك، والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كــانوا

 ذكر المشيئة أن ثم انقطاعأ أو لبساً أو شيئاً، بل ختم له بالنوام وعدم الاننقطاع. كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته، وأنه بعدلـه

 جـذوذ
قال: وقد جاء في الصحيحين: >يؤتى بالموت في صورة كبش أملـح، فيذبـح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلــود فـلـا

موته()
قلــت: وهذا الحديث هو الذي استدل به الخليلي على تخليد أهل الكبائر مـن


ونـقول: نمم إنه جاء بعد إدخال الطائتفتين في الدارين.
 ورسوله من الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسالم: „والذي نفـس محمـد
rAY _ rva / (1) تفسير ابن كثير ع

بيده! لا يسمع بي أحلّ من هذه الأمـة يهـودي ولا نصرانـي ثـم لا لا يؤمـن بـاللذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار<"(1).

 ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم بـموع له الناس وذلك يِم مشهود ـ ومـا








 من 'م يعمل خيراً قط، وقال يوماً من الدهر : لا إله إلا ا الهّ.
كما وردت بذلك الأخبار الصحيحــة المستفيضة عـن رسول الله الله صلى الله
عليه وسلم.
وقد سرد ابن كثير أسماء عدد من الصحابة النـيـن روروا تـلك الأحـاديث عـن

 تخليد أصحاب الكبائر في النار .
وأما الجواب على بقية الأحاديث التسعة التي سردها الخنيلي وألفاظها:

｜ 1
（》－Y

يكرمون من شيء．
قال：الحديث أخر جهه الشيخان．
「－و حديث－》من استزعاه الله رعيه فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه
الجبنة《．


في نار جهنم خالداً فيها＜
7 －و حديث－＞ونساء كاسيات عاريـات．．．．．لا يدخلـن الجنـة ولا يجـدن
－V
－ 1
حرام《．
وبعد سرده لذهه الروايات قال：وعصلهـا واحــد وإن اختلفــت ألفاظهـا، فـإن
 الأزمنة．
هكذا يقول الخليلي بأن هؤلاء الذيـن ورد الوعيــــــي حقهـم وإن مـاتوا على الـى


 رسول الله الوقت أو الزمن الذي يشاءه الله لمن عصاه، ثم يدخله بعد ذلك البنة．

2]
ومن هنا بجد أن الخليلي لم يعرّج على أحاديث الشفاعة، الـيتّ يردهـا المعتزلـة، وهو يقول عن المعتز لة أنهم يقولون بقوله.
وإذا كان الخليلي يورد الأحاديث عن البخاري ومسلم وغيرهما ويستدل بهـا على رأيه فنحن بنيب على أدلته بعا قر ره علماء السنة. ثم نورد بعـل ذلـك الأحـاديث - مـن صحيـح البخـاري ومســم وغيرهمـا-
 اللّي يؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وســلم في العقيـدة والعبـادة،




وسلم نبياً رسولاً أن يرضى ويسلّم لـا جاء به عليه الصاهلاة والسلام. وقد استدل النُليلي بتلك الأحاديث التي أوردهـا علـى رأيـه، و لم يعـرج علـى أحاديث أخخرى ورد فيها لفظ الكفر، والشركك، على أعمال يرتكبها المسلمب و لم يقــل
أحل بخروجهه من الإسلام.

كما أنه لم يعر ج على أححاديث الشـفاعة المتواتـرة، ونصهـا صريـح في إنــراج المو حلين من النار، مروية في الصحيحين وغيرها. ولهذا نبدأ بذكر الأحاديث التي أوردها الـنليلــي وننظر لكــلام أهـل السـنة في بيان ما دلت عليه:

نبدأ بحليـ عبد الله بن عمر رضي اللهّ عنه أن رسول اللهّ صلـى اللهّ عليـه وسلم قال: 》من شرب الحـمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة<<. هنا الحديث كما قال الخليلي أخر جه الشيخان: * البخاري بي كتاب الأشر بة / باب قول الله تعلى: .
الآية، برقم ovo. ovo.








مرضي.

تّم قال: ويممل المديث عند أهل السنة على أنه لا يلخلها ولا يشر ب الخمـــر




 الكبيرة يدخل الجنة إذا مات على التوحيد.



 قال: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث هذا ويقول: وإن رغم أنف أبـي



？
وقد أورد ابن منده في كتاب الإيمان عدداً من الروايات هذا الحديت（1） أما بقية الأحاديث الي استدل بهـا الحليلمي فقـد أوردهـا ابـن منـده في كتابـه
الإيمان وهي كالتــالـي:

1
عليه الجنة＜،．ح． 0000
Y－Y
له النار《 ．
ץ－و حـديث－》
نار جهنمم خالداً فيها أبدا＂ح（IYV）（

قتات．والتتات：النمام ．ح（9．9）．
－و وحديث سعد وأبي بكرة رضسي عنهمـا أن النبي صلـى اللّ عليـه وسـلم قال：》من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فاجلنة عليه حرام《． فهذه الأحاديث كلها أوردها الإمام الــــافظ ابـن منـده يي كتابـه الإيمـان／يو فصل • 9، ذكر ما يدل علـى أن النفـاق علـى ضـروب：نفـاق كفـر، ونفـاق قلــب



وأورد فيه Y Y رواية
وفصـل ب 9 ［ذ كر قول النبي صلى الله عليه وسلم＞＞من ادعى لفير أبيه فليـس
 وقلد بين أن هذه الأحهـاديث، ليـس الغـرض منهـا أن مرتكـب تلـك الأعمـال رلـ خارج من الإسالام، وأنه يستحق بها الخلود يف النار والححرمان من دخول ابلجنة، وإنما

هي كبائر يستحق بسببها ذاك العقاب إن شاء ا الله عقابه، ومآله إلى الجنة． فقوله：》من استزعاه الله رعية فلم يحطها بنصحهه إلا حرم الله عليه الجنةهان．




الشافعين）． وقوله صلى اللهّ عليه وسلم：》من اقتطع حق امرئ مسـلم بيمينـه حـرم الله عليه الجنة وأوجب له النار＜． يقول الإمام النووي في شرح مسلم $171 /$／ 1 في بــاب وعيـن مـن اقتطع حـق مسلم بيمين فاجرة بالنار ． قالل：（يدخل في هذا سائر الحقوق التي ليست بمال، وأما قوله صلـى الله عليـه وسلم：》 فقد أوجب الله تعالى له النار، وحرم عليه الجنةه، ففيه الجو ابـان المتقدمـان المتكرران في نظائره： أحدهمها：أنه محمول على المسـتححلّ لذلـك إذا مـات علمى ذلـك، فإنـه يكفـر ويخلل في النار． والثاني：معناه فقد استحق النار، ويموز العفـو عنـه، وقــد حـرم عليـه دخـول الجنة أول وهلة مع الفائز ين．
وقوله صلى الله عليه وسلم：》من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتو جـــأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداًاء．
 أحدهـما：أنه محمول على من فعل ذلك مستححلاً له مع علمه بـالتحريم، فهـذا كافر وهذه عقوبته．
والثاني：أن المراد بالخلود طول الملدة والإقامة المُطاولة لا حقيقة الدوام）



 الله عنهما 》 من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرامهـ

 للححايث والأحاديث التي هي بكعناه على ألفاظط نذكر بعضها ثــم نعقبهـا بقـول أهـل

السنة في تأويلها：
منها：حديث أبي هريرة مرفوعاً：》لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه
فإنه كافر＜،و وي رواية：فقد كفر ．
و حايث أبي ذر 》 من ادعى لغير أبيه فليس منا＜، ．فمعنى ادعى إلى غير أبيـه
أي：انتسب إليه واتخذه أباً．
ومعنى：》 لا ترغبوا عن آبائكمه، يقال：رغب عن أبيه، أي：تـرك الانتسـاب إليه وجحلده．يقال：رغبت عن الشيء تر كته و كرهته، ورغبت فيه اختهر تهه وطلبته． وقد ذهب علماء السنة إلى تغسير هذه الأحــاديت ومـا شـابهها، مـن إطـالاق لفظ الكفر، أو الشرك، أو نني الإيمان، أو البراءة، كقوله：》من غنشنا فليسس منـاه،



 المو حاين في النار فنذكر للقارئ قول علماء السنة في تفسيرها وبيان ما دلت عليه． فقد جاء في رواية أبي ذر المشار إليها، عند البخاري في كتاب المناقب：غلاء ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر باللهّه．



الإسماعيلي وهو أولى، وإن ثبت ذلك، فالمراد من استححل ذلك مع علمه بالتحريم، وعلـى الرواية المشهورة، فالمراد كفر النحمة، وظاهر اللفظط غير مراد، وإنما ورد على سبيل التغليـظ

والز جر لفاعل ذلك، أو المراد باطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل الكفار).


الله عليه و سلم فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر، قيل فيه التأويلان: أحدهما: أنه في حق المستحل . والثاني: أنه كفر النعمة، والإحسان، وحق الله تعالى، وحق أبيه، وليس المراد

الكفر الذي يخر جه من ملة الإسلام. وهذأ كما قال صلى ! الله عليـه وسـلم: في حـق النسـاء 》يكفـرن《< ثـم فسـره بكفر انهن الإحسان، و كفران الششير.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فابلحنة عليه حرام، ففيه تأويلان: أحدذهما: أنه محمول على من فعله مستححلا له. والثاني: أن جزاءه أنها محرمة عليه أولاً عند دخول أنه الفــائزين وأهـل السـلامة، ثم أنه قل يمازى فيمنعها عنل دخو فم ثم يدخلها بعد ذلك، وقلذ لا يجازى بل يعفـو الله سبحانه وتعالى عنه). ثم إن الحافظ ابن منده أورد هذه الروايات الكثيرة المشـتملة علـى هـذه الألفـاظ التي ورد فيها الوعيد على من عملهيا التي يتمسك الخوارج ومن يقول بقوهمـ في تكفــير من ارتكبها في الدنيا والآخرة مثل الحوارج. أو من يرى أن مرتكبها في الدنيا في منزلــة بين المنزلتين، ويعامله معاملة المسلم جي الدنيا ويككم عليه في الآخرة بالمثلود في النار . أو يقول أنه في الدنيا كافر كفر نعمة، ووفي الآخرة بخلل في النـار، كمـا تــول الإباضية، يمثلهم الخليلي فأراد ابن منده وغيره من علماء أهل السـنة أن ييينـو! أن هـنـه الروايـات الـيت ورد فيها: هإطلاق اسم اللكفر على بعض المعـاصي، كالنياحـة علـى الميـت، والطعـن في

3 2.
الأنساب، و كفران العشير، وانتساب المرء إلى غير أبيه، والولي الغاث لرعيته. -ونفي الإمعان عن مرتكب بعض المعاصي، مثل قوله صلـى الله عليـه وســم: »لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولايشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن...)

وذلك ليعر ف القارئ أنه ليس المقصود من هنه الأعمال اليت ارتكبت، وهــنـه الألفاظ الــي وردت فيهـا، ليـس المقصـود منهـا الكفـر المخـر ج مسن الملـة، إلا على المستحل لذلك العمل، العالم بحكمه. وإما المقصود من ذلك كفر النعمة والإحسان.
 سشاءم فكل معصية دون الشرك تحت المشيئة بنص الآية الكريمة. ولقوله

وإن سرق>>(T).

ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح مسـلم: هـم ا... ومـن
لقيني بقُراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة<"(r)

المعاصي، والوعيد بحرمانه من دخول الجمنة، وذلك لعظمها فكان ذلك للزجر عنها.
 وهو مذهب أهل السنة والجحماعة.

البخاري/YEVo/
البتخاري/
. Y TAV権/r)


من الأحاديث الواردة
فخي شفاعة الشافـهين للعصاة الموحصين

وحيث انتهى الرد على الشُّبُه التي أوردها الخليلي ظناً منه أنها أدلة على تخليـــ الفساق من أهل التو حيد في النار، وقد وعدنا بأننا سنورد في آخر هذا البحت طائفة
 يخلنون في النار، وإنا يخنلد في النار الكفار والمنافقون النفاق الاعتقــادي والمشـر كون الشر ك الأككر. وأن مـن دنحـل مـن المو حليـن النــار بالمعـاصي يخـرج منهـا بشـفاعة الشافعين، وسوف نقتصر على بعض الأحاديث الواردة في الشفاعة وهـي متو اتـرة، والغريب أن الـنليلي ين بثثه هذا لم يعرج عليها، بل أعـرض عنهـا لأنـه لا يقـول .مــا ورد فيها، والإعراض عن سنة رسول الله صلـى اللهّ عليـه وسـلم فيـه وعيـد شــلـيا نخذر الخنليلي منه. ونبـدأ بمـا أورده الإمـام مسـلم في صححيحـه يف كتـاب الإيمـان، بــاب إثبـات الشثفاعة وإخراج المو حدين من النار. وقد أورد فيه عدداً من الروايات عنن عدد من الصحابة مرفوعة إلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم، صريمة في إخرإج المو حدين من النار، نذكر منها: 1 ـ حـيث أبي سعيد المندري رضي الله عنه أن رسـول الله صلـى الله عليـه و سلم قال: >يدخل ا الله أهل الجنة الجنة. يدخل مــن يشـاء بر حتــه. ويدخــل أهـل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجلمت في قلبه مثقال حبة مـن خـردل مـن إيمـان فـأخر جوه. فيخر جــون منهـا حـمـاً قـد امتحشتـو|(1)، فيلقـون في نهــــر الحيـــاة أو

2

 وأخرجه البخاري في الرقاق /باب صفة المنة والنار ح (707).
 النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن ناس أصـابتهم النـار بذنوبهم (أو قال بخطاياهم) فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فححماً، أذن في الثــفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيـل: يـا أهـل ابلـنـة أفيضــوا عليههم. فينبتون نبات الحبة تكون في هميل السيله. فقـال رجـل مـن القـوم: كـأن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كان في البادية(F) فقل فرق في هذا الحديث بين أهل النار المخلدين فيهـا، وهـم النيـن لا يميـون فيها و لا يموتون. وهم اللكفار. وبين المو حدين من أهل المعاصي. ثنم أتبعه بباب 》آخرِ ُ أهل النار خروجاًا" وأورد فيه:
 أهل النار خرو جاً منها، وآخر أهل الجنة دخولاً ابلحنة. رجل يخرج من النار حبواً. فيقول اللهّ تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجمنة، فيأتيها فيخيـل إليـه أنهـا مـالوى. فير جع فيقول: يا رب و جدتها ملاوى. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهـب فـادخل الجلنة. وفي الثالثة فيقول له: اذهـبـ فـادخل الجنـة فـإن لـلك مثـل الدنيـا وعشــرة أمثاها. وإن لك عشرة أمثال اللدنيا. قال: فيقـول: أتسـخر بـي (أو تضححـك بـي) وأنت الملك《 .
(1) الحيا: الحيا هو المطر . سمي حيا لأنه تحيا به الأرض. و كذلك هذا الماء يميـا بـه هـؤلاء المــرقون، وتحدث فيهم النضارة كما يكدث ذلك المطر في الأرض . م ملتوية: أي ملغوفة بحتمعة (Y) مسلم برقم ( ( $1 \wedge 0 / \Gamma$ ) (
( \& V \% ) ك
قال: لقد رأيت رسول الله صلى ا الله عليه وسلم يضـحك حتى بدت نواجذه.
قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجحنة منزلة. مسلم برقـم ^ • • (
ثم ساقه بأطول من ذلك برقم • ( $1 \wedge V$ ( $)$ (
ثم أتتعه بباب 》 أدنى أهل البحنة منزلة فيها《، . وأورد فيه:


$$
19 \cdot / \mu 1 \varepsilon-|\wedge N / \mu| 1
$$

 حّل الشنفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، و كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بغناء الحجنة...< الحـيث.


بالشفاعة").
كما أورد رواية زيد الفقير - الذي شخفه رأي الخوارج - عن بحابر رضـي الله
 أصحاب المعاصي من المو حدين بالخلود في النار، وأنه المُهل وعـدم الفقـه في الديـن، حيث انطلقوا إلى آيات من كتـاب الله نزلـت في الكفـار فطبقوهـا علـى المسـلمين؛ جهالِ منهم بالسنة المبينة للقر آن.
كما سبق نقل قول عبد الله بن عمر رضي اللهّ عنهما، وإليك نصر الحديث: فقّل ساق الإمام مسلم الحـيث بإساده إلى أبي عــاصم عحمــل بـن أبـي أيـوب قال: حلثين يزيد الفقير، قال: كنتت قد شففني رأي من رأي الحو ارج "، فخر جنــا


(1) وهو أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، ولا يخرج منها من دخلها.




 ممعت بعقام محمد












 وبقوله تعالى: وؤوأما الدنِ فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها
(1) زعم. كعنى قال.


$\square$

 والآيتان نزلتا في الكفـار المكذبين بالبعث، المنكرين لليـوم الآخـر ومـا فيـه مـن
جزاء، وذلك جزاء الكافر المكنب باليوم الآخر .

ويزيل الفقير كان جاهالا بهذا الحديث وهو يبحث عن المقى، فحين سمع بابر ابن عبدا لله رضي اللهّ عنه يمالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ا اللّه يخرج من النار أناساً بعد أن ساروا حمهاً أو مثل عيدان السماسم، قال لأصحابه الذين قــــ شغفهم رأي الخوارج: أترون هذا الشيخ يكـنـب علـى رسـول الله صلى الله عليـه وسلم وهو استفهام إنكار، أي أنه لا يمكن أن يكـنب على رسـول الله صلى الله
 وقد سبق في استدلال الـنليلي بالآيات من كتـاب الله الـيت يسـتدل بهـا علـى

تخليد عصاة المو حدين في النار، إيراد هاتين الآيتين مستدلاً بهما على رأيه. فندعوه إلى مر اجعة هذا الحليث في صحيح مسلم وهو مو جود عنده. ولـه في يزيل الفقير أسوة في عدم تكنيب جابر بـن عبـلا لله رضـي الله عنـه في روايتـه عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخر اج عصاة المو حدين من النــار، ولا يكـوز لــه بأي حال مـن الأحـوال -وهـو يلعي أن الإباضيـة أهـل الاسـتقامة- أن يَـرُدَّ هــنه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى اللهّ عليه وسلم البالغة حد التواتر في إنحـرأج عصاة المو حدين من النار بالشفاعة.
 وإليك قول أهل السنة في بيـان أن أحــاديث الشـفاعة بلغـت .مكموعهـا حــ

أحاديث/باب إثبات الشفاعة وإخرات المو حدين من النار:


？

وأمثاهما．
وبخبر الصادق صلى اللهّ عليه وسلم وقد جاءت الآثار الـيتي بلغـت ．مـجموعها التواتر بصححة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف والخلنف ومن بعدهم

من أهل السنة عليها．
قال：و منعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقو｜بمذاهبهم في تخليد المذنبـين


قال：وهذه الآيات ين الكنار، وأما تأويلهم أحلاديث الشفاعة بكونها زيادة في اللدر جات فباطل، وألفاظط الأحاديث في الكتـاب وغــيره صريمـة في بطـلان مذهبهم م وإخر اج من استو جب النار）ثم ذكر بعد ذلك أنواع الشفاعة．
فهلذه بعض أحاديث الشفاعة ين إخراج عصاة المو حدين من النـار الـيت رواهـا الإمام مسلم في صصحيحه، وبيان مذهب أهــل السـنة في العمـل بهـا، و بيـان القـاضي عياض أن أحاديث الشفاعة في إخر إج عصاة المو حديـن مـن النـار بلغـت بمجموعهـا حح التو اتر، وأجمع أهل السنة على القول بالشفاعة． وذكر الإمام الحافظ الل（للكـائي في كتابـه／شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة

والجماعة 》باب الشفاعة لأهل الكبائر《＂． ثم قال：سياق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأمتـهـ، وأن أهل الكبائر إذا ماتوا على غير توبة يدخلهـم اللهُ إن شـاء النـار، ثــم يخر جهـمـ هنهـا بفضل رلمته ويلخلهـم الجنة．
قال：وقل مضى في حديث جابر وغيره في فضائل النبي لم يعطهن نبي قبلي وذكر منها الشفاعة＜．

$$
1 \text { ـ ثم ڤال: رواية أبي هريرة: }
$$

و ساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنــه أن رسـول الله صلـى الله عليـه

و سلم قال: 》إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإنـي أحـب أن أدخـر دعوتـي شـغاعة
لأمتي يوم القيامة «(1)

 لا يسألني عن ذلك أولى منــك لمـ رأيـت مـن حرحــك علـى الحديـثن، إن أسـعد
 Y - Y رواية جابر بن عبدا لله.
ثم ساق عنه عددا من الروايات بإسناده منها:




世 - رواية أبي سعيد الحلدري:
وقل ساق عنه أربع روايات مرفوعة في إخراج الموحدين من النار بالشفاعة.
ع ـ ـ رواية أنس بن مالك:
وقد ساق عنه عدة روايات منها:

من أمتي"
ه - رواية عبدا الله بن مسعود:
وساق عنه بإسناده ثلاث روايات.


(Y) قال الشيخ الألباني يُ تخريكه لرواية ابن أبي عـاصم في السـنة وكذا قال في حائية مشكاة المصابيح

T $\int$

$$
8 \text { - رواية أبي ذر: }
$$

وساق عنه الحديث بإسناده عن المعرور عن أبي ذر رضـي الله عنـه عـن النبي
صلى اللهّ عليه وسلم قال:
»لقد علمت آخر الناس خروجاً من النار، وآخر أهل الجنـة دخــولاً الجنـة،





V - V رواية عبد الله بن عمر:
وقد ساق عنه روايتين .
^ - - رواية أبي موسى الأشعري.
9- رواية عوف بن مالك:
و ساق عنه روايتين.
-
و ساق عنه روايتين.
11
Y Y ا ـ ورواية عبد المطلب بن روبيعة.
ץ
§ 1 - و ورواية عمر بن الخطاب.

( \& Y9) ?
في إخرا ج المو حدين مُن ارتكبوا الكبائر من النار بالشفاعة (1).


ثم قال: (قّال محمد بن الحسين: اعلموا رمحكم اللّه أن المنكـر للشـفاعة يزعـم أن من دخحل النار فليس بخارج منها، وهـا مذهــب المعتزلـة، يكذبـون بهـا، وأشـياء سنذ كرها إن شاء الله مُما ها أصل فن كتاب الله عز و جلى، وسنن رسـول الله صلىى الله عليه وسلمه، وسنن الصحابة رضي الله عنهمه، وهن تبعهم بإحسان، وقول فقهاء المسلمين، فالمعتز لة يخالفون هــذا كلـه، لا يلتفتـون إلى سـن الر سـول، ولا إلى سـنن أصحابه، وإنما يعارضون .متشابه القر آن، و.ما أراهم العقل عندهم. قال: وليس هذا طريق المسلمين، إنما هذا طريق من قد زاغ عن طريـق الــقى،

وقد لعب به الشيطان.
وقق حذر نا الله عز وجل مُمن هـنـه صفتـه، و حذرنـاهم النبي صلـى الله عليـه و سلم، و حذرناهم أئمة المسلمين قديماً وحليثاً.
ثـم قال: أما ما حذرنا اللهّ عز و جلك، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسـلمه؛ و حذرنا النبي صلى الله عليـه وسـلم فـبإن الله عـز وجــل قـال لنبيـه صلمى الله عليـه


مسّشابهات و إل قوله: ثـم أورد الحديث بإسناده عن ابنن أبي مليكة، عن عائشــة رضـي الله عنهـا أن


 عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.


Y - ثُم أتبعه بروايــة: عمـر بـن الخطـاب قـال: 》 إن ناسـا بيــادلو كم .كتشثـابه

r - رواية يزيد الفقير عن جابر اللي سبق ذكرها في الأحــاديث الـيت أخر جهـا

وقل ساق الحلديث بإسناده... قال حدثنا مبارك بن فضالة قال: حـثنا ابن صهيب، قال : مررت بجابر بن عبلا لله وهو في حلقة يكدث أناساً فجلست إليسه، فسمعته يذكر أناساً يخر جون من النار، قال: وركنت يومئذ أنكر ذلك، قال: فقلـــت : والله ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلـى اللهّ عليـه


 الأرض جميعا ومثّه معه ليفتدوا به من عنابِ يوم القيامة ما نتّل منهم ولهم عذاب

[المائدة: דז،

معاما محمودا

قال: فلم أكذب به بعد ذلك.
قلــت: فنكما يرى القارئ أن يزيد بن صهيب أخلذ الآية V من سورة المائلـة
واستدل بها علنى رأيه، و لم يلتفت لسياق الآيات السابقة لما. فلفت انتباهه إلى ما قبلها فقال له: إنا قال الله:

ما في الأرض . . . . . .
وأن المقصود منها هم الكفار، فهـم اللذين لهم الحذاب المقيم وأنهم لا يخر جــون
هنها.
فعرف ذلك ورجع إلى الحق وقال: فلم أكذب به بعل ذلك.
تّم قال المؤلف الآنجري- والسمه محمل بن الحسين:
(إن المكنب بالشفاعة أخخطأ في تأويله خططـأ فاحشـاً، خـرج بـه عـن الكتـاب والسنة، وذللك أنه عمد إلى آيات من القر آن نزلت في أهل الكفر، وأخحبر الله ــ عـز وجل - أنهـم إذا دخلوا النار أنهم غير خار جين منها، فجعلهـا المكـنب بالشــاعـاعة في المو حدين، و لم يلتفت إلى أخبار رسـول الله لأهل الككبائر، والقر آن يدل على هذا، فنرج بقوله اللسوء عـن هملـة مـا عليـه أهـل


[النساء: 110]
قال عحمل بن الحسين الآمري : فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسمب وسنن الصحابة رضـي الله عنهـم فهو مُن شاقق الرسول وعصاه، وعصى الله عز و جال بتر كه قبول السنن، ولـو عقّل هذا الملـحل وأنصف هن نفسه، علــم أن أححكـام الله تعـالى و جميـع مـا تعبـل بـه خلقّه، إنا تؤخلذ من الكتاب والسنة، وقد أمـر الله عـز وجـل نبيـه صلـى الله عليـه

 وقلد بين صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما فرض الله عـز و وجـل عليهـم مـن جهيع الأحكام. وبين لمم أمر الدنيا وأمر الآنحره، وجهيع ما ينبغي أن يؤمنـوا بـه، و لم يلعهم جهلة لا يعلمون، حتى أعلمهم أمر الموت، والقبر وما يلقى المؤمن، وما يلقى اللكافر، وأمر الخشر والوقوف، وأمر الجنة والنار حالاً بعل حـال، يعرفـه أهـل الحـقى،

T
وسنذكر كل باب في موضعه إن شاء الله．
ثم أورد بعل ذللك الآياتِ القر آنيةَ اللـالةَ على نفي الشفاعة عن الكفار لــا رأوا
الشفاعة لغيرهم قال：هو وفهل لنا من شـععاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كا
نعمل．．．．．．．．．．．．


وقوله عز وجل في سورة المدثر وقد أخحر أن الملائكة قالت لأهل الكفر ：
（


قال محمدل بن الحسـين الآجري：（هذه كلها أخلاق الكفار، فقال عـز وجـلـ：


لغيرهم لأهل التو حيل خاصة．


ثم ذكر الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية، عن ابن عباس وغيره، ثم قــال معقباً على ما دلت عليه الآيات والأحاديث التي سبق ذكرها： （بطلت حجة من كذب بالشفاعة، الويل له إن لم يتب، وقد روي عـن أنـس

ابن ماللك قال：》من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب《، ． فقال：أخحبرنا أبو جعفر محمل بن صاح بن ذريح العكبري، قـال：حلثنـا هنـاد

ابن السري، قال：حدثنا أبو معاوية الضرير، عن عاصم، عن أنس بن مالك قال：
》من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب《＂．
قال المقق：إسناده صحيح، وأبو معاوية هــو الضريـر، وعـاصـم هـو الأحـول．


ثم أتبع المؤلف－الآجري－ذلك بالأبواب التالية： باب $T$ ٪ 》ما روي أن الشفاعة إنا هي لأهل اللكبائر《＜

VAO－VVA C وأورد فيه الأحاديث من

 وباب 70 ذ 7 ر قو ل النبي شفاعة لأمتي《．
وأورد فيه الألحاديث من الحـديث رقم（V9Y－VA9）
 الجلة وبين الشفاعة فاختزت الشفاعة＞｜．
وأورد فيه الأحاديث من الحـديث رقم（V9V－V9r）．


و شفاعة المؤ منين《．
وأورد فيه الأحاديث من المحيث رقم（N1－－V9人）．

وأورد فيه الأحاديث من الحديث رقم（AY－A ا ثم أتبع هذه الأبواب التي أورد فيهـا الروايـات المرفوعـة الصسحيحـة والـدــنة، واللروايات الموقوفة الصححيحة إلى من رويت عنه من الصحابة، أو من التابعين． ثم قالٍ：فأنا أرجو لمن آمن ．ما ذكر نا من الشفاعة، وبقوم يخر بـــون مـن النـار من المو حلين، وبجميع ما تقلم ذكرنا له، وبمميع ما سنذ كره إن شاء الله مـن الحبـة للبي صلى الله عليه و سلم ولأهل بيته وذريته وصحابته، وأزوانجه－رضي الله عنهـم

 وأزواجه رضي اللهّ عنهم أجمعين．

ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب كما قال أنس بن مالك(1). فهنا بعـض مـا نقلـه هـذا الإمـام مسن أئمـة أهـل السـنة والجِماعـة في كتابـه،
 وقل بين في هذه الأبواب -التي أورد فيها الأدلــة على إثبـات الشـنـاعة لأهـل الكبائر - أن المنكرين للشفاعة سلكوا في ذلك:
 الكفار، فأنز لوها بـهـلهم على المو حدين.


إخراج عصطاة الموحدين من النار .

 والصواب.
"ورينتم أحـاديث الشـفاعة في إخـراج الموحديـن مـن النـار بــا رواه الإمـام
البخاري في صحيحه في كتاب التوحيدهـ،


قال أبو سعيد الخدري:» قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم الها القيامة؟ قــل :





(1) وقد تقدم حديث أنس برقم (VVV) منا نقلناه في الصفحات السابقة وهو بسند صحيح.
( \& 0) ©
سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبــد عزيـراً ابـن الله، فيقـال:





 يعبدون وإنما ننتظر ربنا.























 عملوه ولا خير قدموه، فيقال فم: لكمم ما رأيتم ومثله معه (1).

ومثلها رواية أبي هر يرة
 عليه، فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء اللها أن يدعني، فيقول: ارفع محمد،


 في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود


 عليه وسلم الذي لا ينطق عن الموى ـ على رد التشبه التي ادعاها المليليلي وسود بهـــا

عز وجل، وبالسنة المتو اترة، وبإجماع أهل السنة وهي:

1- إنكار رؤية المؤمنين ربهم وهم في الجنة يوم القيامة.
 صفة الككام لله تشبيه عند الخليلي والمعتز لة الما ケ - القول بخلود أصحاب المعاصي من الموحلدين في النار.

## وهذا الحديث الصحيح والصريح فيه الرد على ما جــاء في الكتـاب

كله، ففيه :
1- إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة.

يقول اللّ تعالى: 》اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيــان فــأخرجوه مـن النار«.
r ـ ـ وفيه إنبات الشففاعة وإخراج الموحدين من النار .
 بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه. و كفى .من رد هذه الأحاديث بعاً وضار ولالًا

وصحبه وسلم.



## (新)

الشـيـخ أبي بكـر أتمـد بن النضــر العمـاني

ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظوهة الرائية في
الصلاة واحكامها وكلامها للملاهة
الشيخ 'بو نصر نتح بن نوح
اللموثــاءي الننوسي
p1911 - $1 \varepsilon \cdot 9$
الملحق رقّم (1)

## رْجمن الشخخ العالم الفصيع ابن النضـــــر



 فيه على ما أراد . فلا يشف له غبـار ، في هذا المضـلـار ، ولا يلفى له فيهـا عثار ـ ـلا فنظم
 فأنشدت الأعيان شعره في النوادي ، وغردت به المداة في البوادي . في عُمانَ وغيرها من البلدان

فلله دره من ناظم, مَا أنصحه ، ومن كلامر ما أبينه وأوضحه . حتى قالل فيه بعض أهل العلم : إنه أشعر العللاء، وأعلم الشُعراء . وتد شرح ديوانه هذا شراحّ: منها شُرخ العلامة عمد بن وصاف ، وهو الذي اعتنى بجمع تصائده الموجودة ، شرحاً غتصراً ، ،


 النيّخ الكبير ابي نبهان . وكلهم لم يتعرضوا لألفاظه البديعة ، ونتائجه المعنقية.

فم يبنوا الطيف اشار انه ، ولا أوضحوا هكنون زكانه ، ولا كا كشفوا عن




 أجلى ، وأرشن في النفور مذاتَا وأحىى .

## و هخْه مُحمتر

من كتاب خزانة الأخبار

قال المصنف هو الشيخ ابن النضر صاحب الدعائم فهو أمهد بن سليهان

 لشُهرتها فقيل ابن النضر .






ومن الآياتِ تصريف" المُجى




 " وقال في الرد على من يقول .تخلت القـُن


 الش" سمتا: كملا






















 ها المر* إِلا صورة عخبُوةٌ

 أو أن تخالمه لغوب"























 بكرانَ
 إذشدت الشفتانز استطقت








 في جنة الفردوس جار چمد ور وريت خازن بابما رموان



سلطنة مهار ; زارة التراث القومى والثقافة


## القصيدة الرابهة(1)

ف
(r)

层



(1) من بـج الـكالـ .
 .








 .



 .
.

وأُا وقو
-(1) ${ }^{\prime}{ }^{\prime}$
位

تدين بهذا الآول وتآتححله دينا .


والبمتان : ال_كنب .







.


- ir. -

位






ولا بردانا .





 هـ ـ البيان

أى بيانا و>دث عن الزجا
 تبله ن الآية .

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


جماناه صيرiاه .

والة ألهِ


- J $\qquad$



 (8)"






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





为

الجـزء الأول

الملحق رقم (ّ)

## اختلاف الناس في كلام الشَ لموسى عليه السلام

وسأل عن : اختلاف الناس في كلام الش لموسى عليه الـتلام .

قيل له : إن الناس قد اختلفوا في ذلك ، فقال قوم : إنه أسمعه نفسه

 اله ، وقد كلمه كا قال : كا شاء على ما شاء من ذلك .

 منسوخ ، لأن الأخبار لا تنسخ ، فيجوز أن يكون كلم كلمه بالوحي منه إليه ، وقد

 ما عقلوه ، وهم يعلمون) (r) ، فالد أعلم .

وقد سمى التوراة كلامه ، كا ذكر أنه كلم موسى ، وذكر أنه أنزل التوراة والانجيل وأنزل الفرقان ، وقد سمى القرآن كاذم ، ، لقوله ـ ت تعالى - : (\$)


 وقد سماه اله كلامه ، وقال الهـ ـ تعالى ـ لنبيه :
(إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبين من بعدمهِ (V) ، إلى تَام القصة ، فذلك بالوحي ، كا قال الد تعالى .

وسأل فقال : كلام الله غخلوق أو غير غخلوق ؟

قيل له : قد اختلف الناس في ذلك ، فقال قوم إن كلام الله غخلوق ،


 تم علم ، فلما فسد هذا القول على قائله ، وكان الاجماع أن المالم الم الم يزل الرحمن
 كلام الله غخلوق إذ هو المتكلم كا أنه هو العالم ، والكلام صفته ، فدل بذلك أن كلامه غير غغلوق ،

ولو جاز أن يكون غير متكلم تُم تكلم ، بلماز لمن يقول لم يكن عالما ثم علم ، فلم كان موصوفا بالعلم، كان موصوفا بالكلام ، ولو لم يرصغ
 وجب أن يكون متكلل| ، وكامه غير غخلوق ، ولو جاز أن يكون المون الد تعالى
 بالحياة لوصف بضد ذلك ، فللم فسد ذلك ، لم يجز ما قالوا ؛ لأن الأضدادع اله منغية

وإن قال : فإذا كان اله تعالى غير فاعل فيلا لم يزل ، وجب أن يكون عاجزا أو تاركا ؟

قيل له : ليس العجز مضاد للفعل ، وذلك أنه ليس جنس من أجناس

 أو مدثا ، فإن كان محدثا لم يخل أن يكون أحدثه في نفسه أو قائلم بنغسه ، أو في 1- في الأصل ديجده والصواب ما أبّت


 الكلام ، من أخص أوصاف الكلام اللازمة لنفسه . فإن كان أن أخص أو أوصافه أنه أمر وجب أن يكون ذلك الجـم آمرا أو ناهيا ، فلل استحال أل أن يكون

 متكلما ، لأن من صفته الكلام م

فإن قال قائل : لم جاز لكم أن تقولوا إن الهُ عز وجل لم يزل متكللم وأن كلام الد غير غخلوق ؟




 ينضي إلى ما لا نابة له ، وذلك فاسد ، فإذأ فسد أن يكون كلامه نخلوقا .
فإن قال : القرآن غخلوق أم لم يزل ؟

قيل له : قد اتفقنا أن القرآن كلام الئه ، وأن اله قد سمساه كلامه ، وقد


 نفسه ولا في غيره ، والقرآن صغته .
 للحوادت ولا للمخلوقات ، وإن قلت خلته لا في نئسه، ولا في غيره أحلتَ لأن

 غخلوق كن غخلوقا ، بقول ثاني كن ، و والثاني بالثالث ، والثالث بالث بالرابع ، وذلك ما لا ناية له

$$
\begin{aligned}
& \text { r r الآبة (• t) من سورة النحل }
\end{aligned}
$$

وأيضا قد اتفتنا لمن أسراء الهُ التي تصفونه با أسلاء ذاتية في القرآن ، ،
 صفات اله الذاتية غير غلوقة ، وهي في القرآن ، كان القرآن غير يخلوق ، إلا أن يقولوا إن أساء الله وصفاته الذاتية غخلوقة ، وهي ثابتة معه ، فقد جعلتم غيره معه نخلوقا ، وقد سميتموه ذاتيا ، وفي هذا نساد .

 كان كذلك كان اله في قياس قولم غخلوقا ، (تعالى الهّ عن ذلك علوا . (1) (1) كبير
فان قال : أتقولون إنه هو الصفات ؟
قيل له : إن كنت تعني أن الصفات كلام الناس ، الهُ والرهمن والقادر
والعالم والمتكلم والسميع والبصير ، فكلام الناس وألفاظهم بذلك عدئة ،
وإن أردت أن الأسلاء أنه اسم أو صغة فتعالى الهّ ، ولكن صفاته له ، ،
 الصفات لم يزل هو الهُ ؛ الرهمن الرحيم العالم التادر الحي الـالحالق البارىء

 غيره، ، بل هو اله الواحد التهار .


 ذاتية ، وأنها لم تزل له ، نقد نقضتم تولكم ، لأن عندكم أن صغاته بعضها


صفة ذات وبعضها صفة فعل ، ولم تجعلوها واحدة ، والموصوف بها واحد ، فلا تلبسوا الحت بالباطل ، وتكتموا الحت وأنتم تعلمون .

 من ذكر من الرحن محدث إلا كانوا عنه معرضينجه() .

قيل له : أتقولون إن هؤ لاء المشركين النّين كانوا في عصر النبئَّ وأنزل الله عليه الآية ، لم يكن لله ذكر إلا أتاهم به ، وهم لا لاهية قلوبنم ونم وهم

فإن قال : نعم
قيل له : وما دليلك على ما قلت ، وقد كان الذكر قبل أولئك ؟ وقد أنزل اله التوراة والانجيل ، وقد سمى التوراة كالامه ، ونورا وكتابا ، وفيها


فإن قال هؤ لاء وأولئك وهو كالم غخلوق ؟

قيل له : فالقرآن إنا أوتي النبي ، وأولئك أتاهم ذكر ونور غير القرآن
الذي تقرأه .
فإن تال : المعنى واحد ، وهو خلق ، نقد نتض قوله .
وان قال : القرآن غخلوق ؟

قيل له أيضا : إن كان خلقه في ذاته ، فليس هو بمحل للحوادث ،









 فذلك دل أن هذه الأسماء إثا هي الصفة ، ، تلاوة بالعربية والعبرانية ولية وغير
 يكتلف ، وإنا يختلف التغاير ، تلاوته وقراءته ، وإحداث الت تلاوته المتغايرة ،


 كلام الملقل ، ولا أن عمله وقدرته مئل الخلّل ، جل وعلا




 أن يشبّه علمه بهم ، ولا كلامه بكلامهنم ، ولا كان الاجماع أن كلام العباد

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- جزه الآية (79) من سورة يس }
\end{aligned}
$$

r
؛ - جزء الآبة (IV) من سورن النمل

# بَاتط <br> وزارة التزاثالقوكىوالثقافتَ 



$$
\begin{aligned}
& \text { "ألئن الكثيغ المتالــم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الحكندي التّولِي }
\end{aligned}
$$


سَتِّ

 :

الملحق رقم (६)


 من أهل الجّهة أم لا ؟





 مسآلة : وإن كان غير عارف بمبى ما أردناه وهو دأنْ فُ بأن من مات على



- الملاكُ وبالشا التونيق

فلا غزرج هـ من الثك ، والشَ أَعل وأحمك.





## ثبت المصادر والمراجع

القر آن الكريم
i
أولوية اللر كة الإسلامية، للد كتور يوسف القرضاوي/ الطبعة الثانية | 1٪ اهـ الإيمان، لابن منده، تعقيق اللدكتور علي بن عحمد ناصر الفقيهي/ الطبعة الثانية. مؤ سسة الرسالة الاعتقاد، للبيهقي، تعقيق عصام الكاتب/ الطبعة الأولى سنة ا ـ ع اهــ
 الأصول الحمسة، للقاضي عبد الجبار المعتز ي/ الطبعة الأولى ع \& اهــ مكتبة وهبة.

البداية والنهاية، ابن كثير / الطبعة الثانية سنـة \1٪ ا هـ.
ت
التصديق بالنظر، للآجري، تحميق عمدل حامد الفقي/ الناشر أنصار السننة التوحيد، لابن منده، تحقيق الدكتور علي بن عمدد ناصر الفقيهي/ مطابع الجامعة الإسلامية
 عحمد شلتوت وعمد مصطفى إبر اهيم. تأريخ بغـاد، للخطيب اللغنادي، الناشر: دار الكتـاب العربي - بيروت

تفسير أبي السعود، مكتبة الرياض. تفسير ابن جرير، الطبعة الثانية ITVY هـ. تفسير ابن عطية 》العرر الوجيز《/ الطبعة الأولى سنة ץ تفسير ابن كثير، طبعة الشعب. تيسير الكريم الرحمن للسعدي / الطبعة الأوله سنة 9 ا؟ ا هـ. تفسير البغوي، طبعة دار المعرفة بيروت. تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة ، للدكتور عبد الـرزاق العباد البـــر / دار الفتـح بالشـارقة
$\int_{5}^{5}$ E0ul

التتحرير و التتوير، دار النشر التونسية للنشر .
التفسير اللكبير، طبعة دار اللكتب العلمية بطهران.
التو حيل لابن منله، الطبعة الثانية سنة ع ع اهـ مكتبة الْرباء الأثرية.
$T$
الجامع لأحكام القر آن، للقرطي/الطبعة الثانية.
$己$
حادي الأرواح، لابن القيم//الطبعة الأولى سنة
 J
 الثانية/مؤسسة الرسالة.

الرد علمى الجمهمية، للـارمي، تحقيت بلر البلر/اللار السلفية .
 رسـالة السـجزي لأهـل زبيـلف تحقيـق الل كتـور محمـل بـاكريم/| طبـع ابلملـسس العلمـي بالمامعـة الإسالمية سنة ع ؟ ؟ اهـ.
j
زاد المعاد، لابن القيمـ / المطبعة المصرية ومكتبتها سنة IMV9 هـ.

س
السنة، لابن أبي عاصـم /تحقيق الشيخ الألباني
سنن النسائي/ الطبعة الأولى سنة ا اهـ هع المحتبى •
سنن التزهلي، هع تحفة الأحوذي، المكتبة السلفية سير أعلام النبلاء، للنههي، تحقيت شعيب الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة . سرح العيون ، شرح رسالة ابن زيلون. سنن أبي داود - الطبعة الأولى سنة هـ هـ هـ
(0) 9) [

سنن ابن هاجه|/ترقيم عحمل فؤاد عبل الباقي سنن البيهقيّ/ الطبعة الأولى سنة ع ع اهـ بكلس دائرة المعار فـ حيلر أباد. سنن التزمذي/مطبعة الملدي الطبعة الثانية سنة I MNTهـ.
 سنن اللـارمي / طبعة الهيئة المصرية للكتاب. ش

شرح أصول اعتقاد أهل السنة، اللِلكائي، ثحقيق أحمل سعل الغاملـي . شرح الطحاوية / الطبعة الاولى سنة م م ع ا هـ.

شرح النوو ي لصسحيح مسلم / الطبعة الأولى سنة عV \& هـ. شفاء العليل لابن القيم / مكتبة الرياض الحلـيثة. شرح الططاويه، لابن أبي العز الحنفي الطبعة الثانية.
$ص$
صححيح البخاري، للإمام البـخاري/ الطبعة السلفية سنة . 1 اهـ. صحيتح مسلـم، لِإمام مسلمم/ترتيب محمل فؤاد عبلدالباقي. صحيح ابن حبان /الطبعة الأولى سنة . وq ا هـ. صحيح البـخاري / طبع بيت الأفكار اللـو لية للنشر و اللتوزيع الرياض 9 اء اهـ.
 الصو اعمق المرسلة، لابن القيم / توزيع الرئاسة العامة والإفتاء ـ الرياض. الصهواعق المنزلة، لابن القيم مطابع الجامعة الإسالمية. $\dot{9}$

 فتت القدير للشنو كاني/ مطبعة الحلبي سنة اه ا هـ. فتح المخيل شرح ككتاب التو حيد /الطبعة الأولى سنة V I \& هـ.

الفرق بين الفرق، للبغدادي، تَقيق محمد عييي الدين / الناشر دار المعرفة لبنان. ق

القول السديد في الرد على من أنكر تقســيم التو حيـد، للدكــور عبـد الـرزاق العبـاد/ طبعـة دار الغرباء سنة £ § (اهـ.

## ك

كتاب بغداد لابن طيفور /الطبعة الثانية سنة 0 ا؟ اهـ. الكامل، لابن الأثير / طبعة عام r . ع اهـ دار صادر .」

لسان الميزان / الطبعة الثانية سنة . 9 ه هـ اللباب في تهذيب الأنساب/ دار صادر بيروت.
 المنار ـ محمد رشيد رضا / الطبعة الرابعة.
 مسند الإمام أحمد بن حنبل / طبعة بيت الأفكار الدولية سنة 9 1٪ 1 هـ الر الرياض. مصنف ابن أبي شيبة / طبعة الدار السنفية / بومباي الهند.
 مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي /الطبعة الأولى سنة 99 9 الها هـ. ميزان الاعتدال، للذهبي /الطبعة الأولى سنة بر بر ا. المعرفة والتأريخ ، ليعقوب الفسوي.
الموطأ، للإمام مالكُ، ترتيب عحمد فواد عبدالباقي/ طبعة الشعب. المختار في أصول السنة، لابن البنا. المسند، للإمام أممد، طبعة دار صادر منهج ودراسات لآيات الأكماء والصفات، للشيخ الشنقيطي /طبعة البامعة الإسلامية.

ن
نتض التأسيس، لابن تيمية
النونية، لابن القيم، شرح (بن عيسى/ الطبعة الثانية سنة 7 • \& اهـ هـ


9
الوابل الصيب، لابن القيم /نشر وتوزيع الرئاسة العامة والإفتاء / الرياض.


كــــــب الإباضية
أولًا: الكتب التي فيها الرد على القائلبن بخلق القر آن :
الجامع، لأبي الحسن البيسوي ، طبع وزارة التزاث القومي والثقافة سلطنة عمان ع ع ع اهـ الـ
اللدعائم، لابن أبي النضر / الطبعة الثنانية سـنة 9 ه ع ا هـ سـلطنة عمـان / وزارة الــراث القو مي و الثقـافة.
شرح اللدعائم ـ للشيخ محمــد بـن وصـاف الفقيـه العمـاني / سـلطنة عمـان وزارة الـتراث القومي والثقافة، تحقيق عبد المنعم عامر / مطبعة عيسى البابي الملبي.

ثانبا: الكتب التي فيها الحكم على أصحاب المعاصي بالخلود في النار : الإباضية بين الفرق الإســلامية، لعلمي يكيمي معمـر / طبع وزارة الـتراث القومـي والثقافـة /سـطـنة عـمان سنـة 7 ا المامع الصغير، لممد بن يوسف اطنيـش / طبمع وزارة الـتراث القومي والثقافـة / سـلطنة



E E E
كاشف / سلطنة عمان وزارة التزاث القومي والثقافة سنة 7 • ع 1 هـــ كتاب الاسـتقامة، لأبي سـعيد الكدمي / سـلطنة عمـان وزارة الـتزاث القومـي والثقافـة .

كتاب كشف الكرب لمحمد بن يوسف اطفيش / طبع وزارة التزاث القومي والثقافة سلطنة عمان سنة ه . צا هـ.

معالم الدين، لعبد العزيز بن إبراهيم الثميين المصعي / سلطنة عمان / وزارة التزاث القومـي والثقافة سنة V • ع ا هـ.
(1) وقد جاء فيه في صفحة 17 (1 الباب الثالث والعشرون / باب المسألة الإباضية... وهـي: أن كل من مات على الدين الإباضي مقطوع بأنه من أهل الجنة أم لا؟ قال: مقالتنا: فقولنـا فيا في هذه المسألة إنا لا نتـك في ذللك ولا نرتاب فيه، وأن هذا لازم القطـع بـه وإن لم يقطـع بـه فقد شك في الدين الإباهني أنه دين الله تعالى أم لا؟.... الخ.

stegبٌ
الصفحة
المو ضوع ع
0 $\qquad$ تقريظ فضيلة اللـ كتور صالخ بن فوزان الفوزان
V $\qquad$ المقدمة
$\qquad$
19 مناقشة المؤلف في دعواه إن الإباضية أهل المق والاستقامة...................................... 19
 لافرق بين ملهـب المؤلف والمعتزلة في تقّديم العقل على النص .........................................

Y\& $\qquad$ Y0 ......................................................... دعوى المؤلف على من أئبت الصفات بالتشبيه جعنـه الفتحر الـر زي، والمـبكي والصـاوي، والكونـري، مـن أهـل السـنة في بــاب
$\qquad$
تو تارعه بیكم هؤ لاء المعطلة على مثبي الصغات بأنهم مشبهة........................................ ry تصري大ه بأن ابن القيم مشبه ليصل إلى الحكم بتكفيره. .......................................... YV .................................................................لمؤلف وبيان منهج تويهات
r أسماء الله وصفاته من الخكم ودليل ذلك.
 $r 9$ $\qquad$ اسم كن أسماء الله ولا عن صفة من صفاته. م• مناقشة المؤلف في دعواه على ابن القيم تكفير المعطلة..............................................

$\qquad$
$\qquad$ متى يكون تعدد المذاهـب سببا في تفريق كلمة الأمة ...............................................
$\qquad$

4
الصفحة
$r \wedge$ $\qquad$
$\varepsilon 1$ $\qquad$ موضوع كتاب المؤلف
$\qquad$
$\qquad$

EV القضية الأولى: إنكار المؤلف رؤية المؤهنين ربهـم في الآخرة..

تعر يف أهل السسنة وكشف هغالطات المؤلف 9 عا.........................................................

- تسمية بعض الطوائف بأهل السنة في مقابلة الروافض والنو اصب والخوارج .إل|......... ه 1 من أنكر الرؤ ية حرم منها فابلمزاء من جنس العمل ................................................ السلف لايقيسون وجود الـــق علـى الخلــق فِ إثبـات الرؤيـة ولاغيرهـا وبيـان زيـف
$0 \%$ $\qquad$
$\qquad$
 . 7 . 7 من مغالطات المؤلف المكشوفة
$\wedge 1$ $\qquad$
NY $\qquad$ بيان فساد تأويل المؤلف.
$\wedge \varepsilon$ $\qquad$ كشف سخافة مضـحكة
no $\qquad$ ليس للنفاة أدلة في نفي الرؤ ية رد المؤلـف لتفسـير رسـول الله الزيـادة في قولـه تعـالى: و للذيـن أحسـنوا الـحســـنى

人7 $\qquad$ . وزيادئ
$\wedge \wedge$ عدد اللذين فسروا(الزيادة) باللرؤية لو جهه اللهّ عز و جل 19 $\qquad$

## (OYO) 

الصفحة
المو خوع
9. ............لرد على المؤلف دعواه أن الأخلذ بظواهر النصوص يرده العقل ويكذبه البرها

91 أحاديث إثبات الرؤ ية متواترة.
qY شناعة ارتكبها المؤلف
qy
94 هل يتأسـى المؤلـف بـــول عمـر بـن الحُطاب وفعلـه رضـي الله عنـه في قصـة صلـح
$9 \varepsilon$
$9 \vee$
91 $\qquad$ نفي الإدراك لايدل على نني الرؤية. بيان تدليس المؤلف بإير|ده، أدلة نفي الرؤيـة في اللانيـا، وتعميمهـا في نني الرؤيـة في الدنيا والآخرة
الأدلة من كتاب الله الكريم.
$1 \times 9$ الأدلة من السنة.
iry
أحاديث الرؤية متواترة.
1ro
إجماع الصحابة ومن تبعهم ومنهم الأئمة الأربعة على إثبات الرؤية.
لا لافرق بين قول: الصاوي، والمؤلف الخليلي في رد النصوص وهي جرأة تحتاج إل توبة قول ابن جرير: ليس لأهل هذه المقالـــة دليـل ؛لاآيـة عكمــة ولا روايـة صحيحـة ولا

## 

الصفحة
$1 \leqslant 1$

## الجزء الانظانـبـ

ـ مقطع من قصيدة ابن النضر العماني في الرد على من يقول بخلق القرآن ـ المبحث الأول في ما ورد في المقدمة :

1\&9
104
10\&
lov
101
109 171

ITY
17
170
174
I7V
179
iv1
ivy
ivr
ivo
$1 v 9$

ـ تعريف الخليلي للتحلق والرد عليه
ـ تعريف الخليلي للقرآن ومناقشة تعريفه
ـ النصوص التي تدحض دعوى الخليلي فِي تعريفه للقرآن
ـ تعريف أهل السنة للقرآن اللكريم
ـ أول من قال بخلق القرآن
ـ قول المليلي في التفرقة بين القُر آن و سائر الكتب المنزلة والككلام النفسي ـ مناقشة الخليلي في بدعة الككلام النفسي ـ كلام ابن أبي العز الحنفي في الكلام ـ الدليل على رد ما يسمى بالكلام النفسي ـ استناد المليلي إلى أحد علماء الإباضية في تقرير معنى الككلام ـ استدلال الخليلي بقول الأخططل على تقرير الككلام النفسي والرد عليه ـ تـوضيح أن الله خلق عيسى بكلامه ـ رد الخليلي على نفسه في الككلام النفسي ـ تصور فاسد يرتب عليه حكما باطلاً ـ توهمهم أن من أثبت صفة لله فقد شبه الله بخلقه والرد عليه - توهمهم أن من أثبت الصفات فقد قال بتعلد الآلمة والرد على ذلك ـ قول ابن حجر في ذكر رؤوس الفرق المبتدعة ـ مناقشَة شبهة الحليلي ومن اقتدى بهم في تعلد الصفات
(OYV) ك.

الصفحة

110

ـ كالام ابن الأثير عن التعطيل والتصر يح بأول من قال بخلق القر آن ـ الرد على الفقرة الثانية ـ مناظرة الكناني لبشر المريسي

199
Y.O ـ الرد على الفقرة الثالثة (اعتزاف الخليلي بأن علماء عمان المتأخرون وهم النّين قـلوا
Y.V
Y. 9

Yir
YY
YY
Yy
Yr
YY4
ryv ـ مناقشة الحليلي في استدلاله بآية ومه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياء ـ عبد الر حمن حبنكة يوافق المليليلي ـ تصريح الخليلي بأنه على مذهب المعتزلة ـ دعوى الخليلي اتفاق الإباضية والحنابلة على القول بقدم النصوص القر آنية

2．
الصفحة
الموضوع
$Y \Sigma V$
Yミ人
$r \& q$
ro．
YO1
YヶY
Y77
Y7\％
ـ البواب على قول المليلـي أن ابـن تيميـة يسـجل على كبار أئمتهـم غخالفـة النص
Y79
ـ الفصل الثناني تضارب القائلين بقدم القُرآن كما يدعيه المليلي ـ الرد على المقطع الأول و بيان رد ابن تيمية على ابن كلاب القائل بقدم القرآن ． ـ تعريف القرآن عند أهل السنة والجواب على المقطع الثاني． ـ أدعاء الخليلي تناقض كلام ابن تيمية والرد على هنه الدعوى ـ اعتزاض الخليلي على قول أمهد بن حنبل والبِواب عليه ـ تحسر المليلي سببه عجزه عن الجواب －قول المليلي بأن مرتكب الكبيرة غخلد في النار ـ أدعاء المليليلي بهتانا على ابن تيمية والإجماع و والعقل ـ الرد على هذه الفرية ـ مغالطات الخليلي وتلبيساته على ابن تيمية والجواب على هذه المغانطات Yی7

Yqs ـ اعتر｜ف ألمليلي بأن شيخ الإسلام مُ يقل بقدم القرآن

Yq9
r． 1
r．r
r．v
r．q
M．
rir ـ الفصل الثالث أدلة النافين لـلق القر آن كما يزعم الخلنيلي ـ كالام البوطي و حبنكة في القر آن ـ الختيار الخليلي لستة أدلة نقلية في نفي صفة الخلق ورده عليه ـ الرد على الـنليلي في الدليل الأول ـ كلام الشو كاني في تفسير سورة الرحمن ـ الفصل الرابع أدلة القائلين بخلق القّر آن ． ـ اقتطاع الخُليلي لكلام ابن تيمية والرد عليه ـ ححج القائلين بخلق القرآن العقلية والنقلية كما قسمها الخليلي

## (O Y 9 ) ك

الـصفحة
Y17
F17
ـ الدليل الثاني قو له إن كل ما ثبت قلمه استحال عدمه ـ اللدليل الرأبع وهو رد عليه FiV ـ الـليل السادس قوله (إن حروف القر آن هي نفس الحروف الـــيت ينتظم فيهـا كـلام
$1 /$ ـ الدليل الخنامس وهو رد عليه أيضا العرب)

FY. ـ أدلة الخنيلي من القُر آن على أنه مخلوق حسب زعمه ـ مناظرة الكناني لبشر المريسي

FY।

MYO - بيان أن أول من قال أن جعل تـأتي بمعنى خلـق هـو بشـر المريسـي وذكـر منـاظرة

अYY - قول المليلي وإن كان شيئا فما اللني يخر جه من هذا العموم والرد عليه ـ استدلال الحنليلي بكلمة جعل على الملّق




Fro
rrv
r N
rrq



FOT
F7
"7\%

ـ ما قاله شيخ الإسالام ين دعنى بعل ودحض شبهة المستدلين :ها - رد أبو النضر العماني - الإباضي - على من استدل بجعل على خلق القر آن ـ استلالال الخليلي بالإحداث على الخلّق والرد عليه - ايراد الخليلي لبعض الآيات ليستدل بها على خلق القرآن ــ الرد على الحنليلي في ذلك ـ كالام ابن تيمية في نفي أن القر آن قديم - رد ابن تيمية على أتباع (بن كلاب كالقاضي وغيره ـ أدلة الخلنيلي من السنة حسب زعمه على خلق القر آن ـ الجو اب على هذا الاستدلال ـ المناظرة اليّ حدثت عند الوأثق بين ابن أبي داؤد والشيخ الأزدي ـ كلام الإمام الآجري في كلام |لله عز وجل في كتابه الشريعة ـ كالام الإمام ابن مندة في كلام اللهُ عز و جل في كتابه التو حيد

ET
الصشفحة
الموضو ع

ャฯร
ـ كالام الإمام البخاري في كلام الله عز و جل في صحيحه ثانياً：علماء الإباضية الذين أثبتوا أن القر آن كلام ا لله غير مخلـوق ثـم ردوا عللى القائلين بخلقه

ヶタА －كلام أحمد بن النضر

ヶฯ －كلام أبو الحسن البسيوي ヶタА －كلام عمدد بن عبوب

## الجز ء الثالث

rvi
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
rvv ـ الـرد على الــعـــدمـة
rıo ـ الرد على الفصل الأول ：اختلاف الناس في خلود الجنة والنار ．
rqı ـ الفصل الثاني－في أدلة القائلين بانقطاع العذاب ـ ومناقشته والرد عليه ．
 ـ الجواب علـى مـا استدل بـه المؤلف مـن آيـات و بيـان أقووال علمـاء السـلف في

モ．＾


 －الجواب عـلى استدلاله بقوله تعالى：

دحض ما نسبه لابن عطية والقرطي والشو كاني في تفسير（ المعصية ）．


الصفحة
الموضوع

を7ร المنيلي ـ لا يعر ج على أحاديث الشففاعة المتواترة
استدلاله بالأحاديث التي ورد فيها وعيد على بعض المعاصي وبيان أهل السنة لمعناها． \＆ 1 باب إثبات الشفاعة عند الإمام مسلم EVF
〔У7 الحافظ اللالكَائي ：باب الشفاعـــــة لأهل الكبائر
\＆ 1 الإمام الآحري في كتاب الشريعة \＆ \＆人 باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائــــر ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． \＆人 باب قول البي و بـاب أن الله خـيرني بـين أن يدخـل نصـف أمـيت الجــة وبـين الشـفاعة فانهـترت
\＆人 ｜الشفاعة．
\＆$\wedge \boldsymbol{r}$ باب الإيمان بأن قوما يخر جون من النار بالشففاعة \＆人 نـختم أحاديث الشــفاعة مما رواه البخاري في صحيحه كتاب التو حيد \＆ 19 ملاحق الكتاب

010 الـفهارس
019 ثبت المصادر والمراجع
orr فهرس الموضوعات ．

