النقيّة بين أهل السنة ومخالفيهم
إعد(د
الاكتور وليا محمد مصطفى
الأستاذ المساعد بقسم الاراسات الإسلامية
كلية التربية جامعة الملك سعود
الرياض

## بسم الله الرحمن الرحيم

## التقيّة بين أهل السنـة ومخالفيهم

## إعداد الاكتور وليد محمد مصطفى <br> الأستاذ المساعد بقسم الاراسـات الإلسِلامية <br> كلية التربية _ جامعة الملك سعود ـ الرياض

ملخص البحث:
موضوع هذا البحث هو (التقيّة بين أهل السنة ومخالفيهم) كما هو عنوانهـ، وأعني بالمخالفين (الخوارج والمعتزلة والزيدية و الثيعة الإمامية). وتبرز أهية هذا البحث في توضيحه لمسألة مهمة من مسائل الدين الإسلامي تتعلق بإظهار المسلم للكفر، والباطن بخلافه مع اعتقاده بطلانه، للمحافظة على دينه، ونفسه، وماله، وعرضه ملا من شر الأعداء. هذه المسألة تضاربت فيها الآراء، واختلطت فيها الأفهام، فأثنارت جدلا بلا بين الناس، ففريق يرى أنها رخصة في القول، أو في القول والفعل، ألا أن الأخذ بالعزيمة أفضل. وفريق يرى منعها مطلقأ في القولّ والفعل بغية المحافظة على الِّى الدين وإعزازه. وثالث يرى أنها ليست حالة طارئة، وإنما هي ضرورية للمسلم ضرورة الماء والهواء. وتظل ملازمة له طيلة حياته في مجتمع المخالفين له في الاعتقاد.
وبإجمال، فالفريق الثناني، فرّط فيها حيث منعها، والفريق الثالث غالى فيها فأفرط، بينما توسط فيها الفريق الأول، ولكل أدلته بينتها في هذا البحث ومنهج الباحث في هذه الاراسة يتلخص في تتبع ما جاء في في هذه الاونيا وذلك بالرجوع إلى المعاجم اللغوية، ثم إلى المصدرين الأصيلين، آلكتاب والسنة،
 مضافأ إليها كتب الفِرق ، ثم القيام بالعرض والتحليل و النقد ثم النرجيح. والهدف الرئيس من هذا البحث هو الرد على ما زعمه الثيعة الإمامية من
 ما يبطنون، وإبطال ما يعتقلونه في أن عليأ وأو لاده رضي الله عنهم قـ أخذوا بها قو لا وفعلا، وذلك باستعر اض طرفاًّ من سيرتهم.
والهدف الثاني، هو الإسهام في تضييق مساحة الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم وخاصة الشيعة الإمامية، ليتم التجاوب والاتفاق وذلك ببيان آثار ها الإيجابية والسلبية على الفرد والمجنمع.

وقد انتهينا إلى أن التقيّة رخصة في الإسلام وليس واجبة، أباحها الهّ لنا عند الإكراه الثنديد من الأعداء للمحافظة على الدين والنفس والعرض، شريطة أن يعتقد المسلم بعدم الرضا وببطلان ما أجبر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد، و على آله وصحبه وسلم.
الباحث

In the Name of Allah, The Compassionate, The Merciful

# Taqiyyiah (Calculated Deception) between the Sunnis and their Opponents 

By: Dr. Waleed Muhammad Mustafa<br>Assistant Professor at the Department of Islamic Studies<br>Faculty of Education, King Saud University, Riyadh


#### Abstract

: The subject of this research is taqiyyiah (Calculated Deception) between the Sunnis and their Opponents as it is clear from the title. By the opponents, I mean the Kharijite, Mu'tazili, Zaydiyyia and the Imami Shi' is.

The importance of this research emanates from the fact that it explains an important issue in Islam. This issue is related to the Muslim's manifesting of disbelief while his inner belie is contrary to that and he does not believe in what he is manifesting. He does this in order to preserve, his religion, his soul, his property and his honour against the evil of his enemies.


There are different opinions and conflicting views about this issue, and thus this issue precipitated arguments among people. A group of scholars holds the view that it is permissible saying, or in saying and deed, however, it is better to be firm in one's religion. Another group holds the opinion that it is absolutely prohibited, both in saying and in deed in order to preserve religion and hold it in high esteem.

A third group thinks that taqiyyiah is not just an emergency, it is rather necessary for the Muslim like water and air. It remains closely attached to him throughout his life in the society of those who differ with him in faith.

In general, the second group neglected it by prohibiting it. The third group went too far and exceeded the limits whereas the first group was moderate with regard to this issue. Every group has its own evidence, which I explained in this research.

The method of this research is summed up in reviewing what was mentioned about this issue. This is done by means of referring to the lexicons of the Arabic Language, the two original sources, i.e. the Holy Quran and the Sunnah of the Prophet and the books on the interpretation of the Quran and Hadith, the books of Islamic Jurisprudence, History and Biographies as well as the books of Islamic Sects. The research then moves to the process of presentation, analysis, criticism and preponderance.

The main objective of this research is to refute the allegation of the Imami Shi'is that the Prophets (peace be upon them) had applied taqiyyiah in their lives and used show something that was contrary to what they hide in themselves. The research also attempts to invalidate their belief that 'Ali and his sons (may Allah be
pleased with them) had also adopted taqiyyiah, both in saying and deed by presenting part of their biography.

The second objective is to contribute to the narrowing of the scope of difference between the Sunnis and their opponents, especially the Imami Shi'is in order to reach an accord and common ground. This research does this by illustrating the positive and negative effects of Taqiyyiah on the individual and the society.

We concluded that Taqiyyiah is permissible in Islam and it is not obligatory. Almighty Allah allowed when the Muslim is severely persecuted by his enemies in order to preserve religion, soul and honour, on condition that the Muslim should not believe in the invalidity of what he was forced to do and be discontent with that situation.

Peace and Blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad, his Family and Companions.

## المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله ، وبعد فإن مبدأ رفع الحرج في الدين، والتيسير على الناس، وتكليفهم بما يُطاق، وعدم مؤاخذتهم في حالات الخطأ والنسيان والإكراه، وغير ذلك من المبادئ العظيمة التي تلبي حاجات الناس الفطرية، وتراعي مصالحهم في حياتهم الدنيوية، وترشدهم إلى ما فيه نجاتهم في حياتهم الأخروية. لهي من العلامات البارزة والمميزة لهذا الاين الخاتم. ومحال أن تجد في الدين الإسلامي ما يخالف فطرة الإنسان السليمة السوية أو يُضادها، أو يُخالف عقله إذا أعمله بصدق في النظر في نفسه، وفي الكون من حوله. على العكس تمامأ من المبادئ الأرضية والفـا والفلسفات المادية، والشر ائع الوضعية التي لم تراعي فطرة الإنسان، وما جُبل عليه من الخير
 تارة أخرى، ولم تقم توازنأ بين جسده وروحه، ودنياه وآخرته، فأدى هذا إلى شقائه وتعاسته، ولا سبيل له بعد ذلك إلا التخلص من هذ الح الحياة، أو العيش فيها ملبياً

لنداء شهو اته وغر ائزه وميوله دون قيد، أو ضابط، من دين أو منطق أو أو خُّق. من هذا المنطلق فقّ أباح الإسلام للمسلم في حالة الإكراه الملجيء من فاجر،
 الصريحة، أو بلفظة قريبة منها، أو بالإشارة أو بالإيماء، أو بالكتابة، أو بأي وسيلة ظاهرة تشعر المُكره أن المُكرَّه و افقه على طلبه، شريطة أن يعتق المُكره في باطنـه
 الثنديد والهلاك المحقق للنفس والِِرض والعقل. وهذا الأمر محل اتفاق عند جمهور علماء المسلمين؛ من أهل السنة والجماعة، وغبر هم. والورأى بالى بعضهم منع ذلك، لأن الأخذ بالعزيمة أفضل وأعظم أجرأ ـ وكذللك أباح له القيام بفعل مخالف
 القيام بسرقة، أو قتل، أو شرب خمر، أو فعل فاحشة وما أشبه ذلك. و هذا أيضأ محل خلاف عند بعض العلماء والراجح عدم جوازه. وسبتضح هذا الأمر في الصفحات القا شاء اله عند ذكر حكم الثّقية وضوابطها. وقد اصطلح العلماء على تسمية هذا الأمر باسم "اللقّية". وسأسبر في هذا البحث بإذن الله على النحو التالي:
 Y (「 (الخوارج والمعتزلة والزيدية والشيعية الإمامية) والمبينة لمشرو عية الثقّة،

# ثثم بيان وجه دلالتها عليها. أذكر طائفة من الأدلة التي انفرد بها الثيعة الإمامية والمبينة لوجوب اللّقية <br> ( عندهم خاصـة في مجنمع المخالفين لهم في الاعتقاد ثم أعلق عليها. 0) أعرض لنشأة الثّقية عند الأمم ، و هل تأثنر المسلمون بها الا أو لا ؟ أعرض لعلاقة الإكراه باللّقية، ثم أبيّن حكمها عند كل فريق مع بيان ضوابطها. (V ^) (V أختم هذا البحث بخانتمة أبيّن فيها أهم النتائج التي نوصل إليها الباحث. واله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. <br> الباحث 

## اللتّقية في اللغة والاصطلاح

التّقية لغة : اسم مصدر لتوقى واثققى. وتوقيت الثيء أثقيه : إذا حذرته
 والحفظ والاسم : التقوى(ז) : وهي (جعل النفس في وقاية مما يخاف) وقد يسمى الخوف تقوى والتقوى خوفأ. يقوّل تعالى (هو أهل التقوى) أي أهل أن ينقى عقابه(\&). ووقيت الثيء أقيه وقيا ووقاية ووقاءً : إذا صنته وسترته عن الهن الأذى و الضرر، وقمت بحمايتّه. وفي هذا المعنى يقول عز وجل (فوقاهم الها شر ذلك
 والكتمان ((). وتأتي بمعنى إظهار أمر والباطن بخلاف ذلك يقول تعالى (إلا أن تتقوا منهم تقاة) (V) والذي يظهر للباحث من خلال استعر اضه لمعاني التققية في اللغة، أنها تدور حول الحذر، والخوف، والحماية والصيانة والحفظ، والكتمان، وإظهار أمر والباطن بخلافه بحسب حال المثّقى منه، حيوانأ كان أم جمادأ، أما إنسانأ. وليس من شأن الباحث هنا الكلام عن التقية من الحيوان أو الجماد للحفاظ على الأنفس والأموال، فهذا أمر بدهي معروف يدركه جميع العقلاء، أو الحفاظ على النفس إذا شارفت على الهلاك، ولم يجد من الأكل والشرب ما يقيم حياته إلا أن يأخذ من المحرمات، بل سيكون الكلام عن الثققية التي تعني إظهار أمر مخالف للادين والباطن بخلافه، سواء أكان ذلك باللسان أم بالفعل. وفي الصفحات القادمة إن شاء الشّ بيان ذلك. أما التقية اصطلاحا فشأنها شأن أي مصطلح يراد تعريفه، بحيث يرجع واضعه إلى اللغة لبيان أصل الكلمة ومعانيها واستعمالاتها فيختار منها ما يناسب

$$
\begin{align*}
& \text { وانظر : الصحاح : اسماعيل الجوهري تحقيق احمد اللعطار HOTV/T، طr، دار العلم للماليين بيروت } \tag{array}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { والقاموس المحيط / IVTI. } \\
& \text { انظر : مفردات الفاط القران / الراغب الأصفهاني ـ تحقيق صفوان داوودي / } \tag{£}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : فتح الباري : } \tag{7}
\end{align*}
$$

الموضوع المراد تعريفه．وسنرى أن تعريف التقية اصطلاحا لا يخرج عن إطار
اللغة مع بعض الزيادات المناسبة، ومن هذه التعريفات：
（ ）المحافظة على النفس أو العرض، أو المال من شر الأعداء（1）． Y（Y）الحذر من إظهار ما في اللنفس من معتقد وغيره للغير، أو إظهار أمر والباطن بخلاف ذلك（「）．
「（ أن يتكلم الإنسان بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان（「）
§（ ）كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين، وترك مظاهرتهم مما
يُعقب ضرر أ في الدين والدنبا（گ）
©（إخفاء أمر ديني لخوف الضرر من إظهاره（٪）

 باعتتاق عقيدة لا يؤمن بها ولا يعترف بينه وبين نفسه بصحتها（Vا ＾）المداراة مع من يخاف سطوته على نفسه من قتل أو ضرر، أو على دينه من الذهاب به، أو على عرضهـه（A）．
9）
 وبعد استعراض هذه التعاريف، يظهر للباحث أن القاسم المشتنرك بينها هو
 الإكراه الثديد، أو التهديد بالإيذاء أو التتل من قبل الأعداء، أو المجرمين، أو فقطاع الطرق أو اللصوص، أو من هو على شاكلتهم، وذلك بإظهار الإنسان أمرا آ مع اعتقاده بباطنه خلاف ذللك．ويظهر له أيضأ اختلافها في كيفية التقية، هل تكون باللسان فقط ؟ أو بالفعل أو بهما معا؟ وسيكون إن شاء الهَ مزيد بحث لهذا الموضوع عند بيان حكم التقية وضو ابطها． والناظر في كل تعريف على حدة يجد أن التعريف الأول، لم يذكر كلمة الدين، والسبب في عدم ذكرها، لأن الإمام الرازي يرى وجوب الإفصـاح للأعداء


 الجرياض لاحكا




 جذور الفتتة في الفرق الاسلامية ：حسن صادق ص صر طا مكثبة مدبولي القاهرة（99 ام．

بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية، حتى لو أدى ذلك إلى قتله، فيموت شهيدأ. وبناءً على ذلك فإن الححافظة على النفس والعرض والمال، لا لا تكون في الطعن بالدين، وإنما تكون باللععي لتخليص نفسه وماله وعرضه عن طريق التورية والمعاريض(1). أما التعريف الثناني، فإن الباحث يرى أن كلمة (و غيره) تعني إظهار شعائر الدين العملية، وما يدل على سلامة اعتقاده. أما التعريف الثالث، فإنه بيّن. ودليله حديث عمار - رضي الله عنه ـ الذي سنذكره في أدلة التقية إن شاء الشا
وإذا ما نظرنا في اللتعريف الرابع نظرة متأنية، نجد أن المقصود (بالمخالفين) ليس أعداء الآين من الكفار والمشركين، بل المقصود بهم من خالف الِّل
 البيت رضي الله عنهم. وسأكتفي بذكر دليل واحد منها. أما باقي الأدلة فستذكر في (جكانها تحت عنوان (الأدلة على الثقية). فعن هشام الكندي قال : سمعت أبا عبدالش (جعفر الصادق) يقول : " إياكم أن تعقلوا عملا يعيّرونا به، فإن ولد السوء يُعيّر
 عشائر هم، وعودوا مرضاهمم، واشهووا جنائز هم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم، واله ما عُبد الله بشيء أحبُ إليه من الخبء . فلت : وما الخبء؟ قالل : التقية"(٪) ويرى الباحث أن هذا التعريف مردود، لأننا مأمورين بإظهار ما نعتقق، والاعوة إلى الله، وقول الحق، ومجادلة أهل الباطل، ومقار عتهم الحجة بالحا بالحجة. نعم يجوز ستر الاعتقاد أمام المخالفين لنا في الدين من الأعداء الذين يتربصون بنا الدوائر اتقاء شر هم. أما بين المسلمين فلا وجه لها لها أما التعريف الخامس، فواضح بيّن، ولا يحنّاج إلى تعليق. أما تعليقنا على التعريف السادس، فإن الباحث يرى أن تعريف النقية هنا ونا غير منضبط، لأن فرائض الدين تختلف في طبيعتها من حيث الزمان والمكان، ولكّل فريضة حالة خاصة بها، فالإكراه على تنرك الصلاة، يختلف عن الإكراه على ترك
(1) النظر : التفسير الكبير : الرازي A/ז1 ـ والتعريض : كلام له وجهان من صدق وكذب ، او ظاهر وباطن ،

المصدر نفسه . وانظر : مفردات الفاظ القران : الراغب الاصفهاني /. 1 . 8 .


 اسم سبب خاص به ليس هنا مجال بحثه . فهزه الاسماء الأربعة اذا ذكرت في أي مرجع فإنها لا تعني الاسماعيلية او الزيدية وإنما تنغي من قال بأن الامامة في الاسلام حق لعلي رضي الهُ عنه وأو لاده ، ولا حقّ



الصيام، وكذا الزكاة والحج، وهكذا في بقية فرائض الدين (الأوامر والنواهي). وبالإمكان مر اجعة باب الإكراه في كتب الفقه لمعرفة المزيد من ذللك. أما التعريف السابع والثامن والتاسع، فيرى الباحث أن إقحام كلمة المجاملة أو المداراة في تعريف النققية ، وإن عدّها بعض العلماء منها يخل بمفهوم التققية لأمرين : الأولِ : هناك فرق في اللغة بين التقية، والمجاملة والمداراة. فالتقية في اللغة تعني : الحذر والخوف والمحافظة، والصيانة وإظهار أمر والباطن بخلافه... وأما المجاملة فهي التعامل بالجميل وحسن العشرة(()، والمداراة، : اللين واللطف، وحسن الصحبة ... الخ(؟). الثثاني : النقية رخصة للمسلم أباحها الله عز وجل حالة الإكراه على كلمة
 وتركها أفضل كما يرى بعض العلماء واعتبروا ذلك من العزيمة، لأن العزيمة أفضل وأعظم أجر أ. أما المجاملة والمداراة. فمطلوبتان من المسلم، ولا علاقة لهما بالإكراه، والأدلة عليهما من القرآن والسنة كثيرة، ويشتد الطلب إليهما إذا كان القصد منها ونها تأليف القلوب، وردع النفوس عن غيها وضلالها وفجور ها وا وإخراجها من الظلمات إلى النور شريطة أن لا يُخشش الدين.

## الأدلة على مشروعية التقية

لم تحتل الأدلة على التقية في القرآن الكريم، والسنةالنبوية المطهرة مساحة واسعة، وتكاد تتحصر في آبتين كريمتين، وبعض الأحاديت التي استتبط العلماء منها جواز العمل بالتققة. وقد أضاف الشيعة الإمامية إليها آيات أُخرى، على ظن منهم أنها تدل صر احة عليها، وأقو الا نسبو ها إلى أئمة اهل بيت اللنبوة رضي الشّ عنهم ثم ذيُلو ها بدلالة العقل عليها.

أولا: الأدلة من القرآن الكريم : وهي قسمان : قسم متفق عليه، وقسم مختلف فيه:
أ) الأدلة المتفق عليها من القرآن الكريم:
الآية الأولى: يقول تعلى : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ...
الآية)(ّ).

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) }  \tag{array}\\
& \text { من سورة ال عمران : الآية (Y^) . }
\end{align*}
$$

هذه الآية نزلت في عبادة بن الصـامت رضـي الله عنه أن بخرج مع حلفائه من يهود ليعضد من شوكة المسلمين على ألى أعدائهم يوم الأحزاب. فقد روى الضحالك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصـامت الأنصـاري، وكان بدرياً نقيبا، وكان لله حلف من اليهود، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، قال عبادة : يا نبي الله إن معي خمسمائة رجل من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي فاستظهر بهـ على الـى العدو فأنزل الله تعالى الآية ( لا يتخذ المؤمنون

الكافرين أولياء ...) ('
ومعنى الآية : لا يتخذ المؤمن الكافر وليأ لشيء من الأشياء إلا للنقية

 القلب. فإن الثقية تأثنير ها في الظاهر لا في أحوال القلوب(٪)، وكذلك فالآية استثتت الثقية، التي نوجب صورة الولاية في الظاهر دون حقيقتها. فهذا

الاسنثتاء بدل دلالة ظـاهرة على الرخصـة في التقية(٪).
الآية الثانية: قوله تعالىى (من كفر بـالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرآ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب

عظيم) (0)
هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر في قول أهل التفسبر، لأنه قارب مـا ندبوه إليه. فال ابن عباس : أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سميّة، وصهيباً

 زوجها ياسر، وهما أول فتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم مـا ما أرادوا بلسانه مكر هأ، فشكا ذللك إلى رسول الله صلـى الله عليه وسلم وسلم فقال لله رسول الله الله صلى الله عليه وسلم : كيف تجد قلبك؟ قاله : قال : مطمئن بالإيمان فقال رسول

الله صللى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد(٪).

انظر : روح اللمعاني : الالوسي

 وانظر : المنتقى من منهاج الاعتدال ( مختصر منهاج السنة : ابن تيمية ) : الذهبي /VT/ تحقيق محب الدين

 .

المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري rov/r . . . وقال عنه " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

والذي أعطاهم إياه هو سبّ النبي صلى الشه عليه وسلم وذكرُ آلهتهم
بخير (')
ومعنى الآية : أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله، وأما من اكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، إن الله إنما يؤ اخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم، و على هذا فالاسنثناء مقدم من قوله (فعليهم غضب) أي فعليهم غضب من الله إلا من أكره، لأن الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد، وقد يكون باعنقاد فاستثنى الأول ون وهو المكره(「). إذن فقوله تعالمى (إلا من أكره) اسنثثاء من عموم الشرط، لأن
 يقبل الإكر اه، والمر اد استثنى من أكره على

الظاهر، وقلبه مطمئن بـالإيمان (؟
ويؤيد هذا ويدعمه ما رواه سعيد بن جبير قال بال : قلت لعبد الله بن عباس : اكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في نرك دينهم ؟ قال : نعم والله ! إن كانوا ليضر الهوبون أحدهم ويجيعونه ويعطشونـه حتى ما يقدر أن يستوي جالسأ من شدة الضرّ اللي به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتتة، حتى يقولوا لـه : آللآت والعز العى


كانوا معذورين بما حصل لهم من الإهانة والعذاب البليغ(٪).
ب) الأدلة (المختلف فيها من القرآن الكريم:
و هناك أدلة أخرى من القرآن الكريم جاءت في سياق الآيات، فهم منها
الشيعة الإمامية أنها تدل على الرخصـ
 رحيم)(). فالاضطرار هنا، الوفوع في الخطأ، فيجب الالثزام بالثقية لرفع الضرر. فالآية جاءت في سياق تحريم الميتة والدم ولحم
 الهلاك، ولم يجد من الأكل والشرب ما يقيم حياته، فيجب عليه أن
" دار المعرفة بيروت
انظر : الجامع لاحكام القران : القرطبي • 1A•/1 .
انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري
انظر : الجامع لاحكام القران : القرطبي • 1AN/1 ، الميزان في تفسير القران للطباطباثي

 بن مسعود : المطبعة العلمية - قم ايران ـ اليران والآية الأخيرة من سورة آل عمران في تفسير ( البرهان في

تفسير القران ) : هاثثم البحراني .
من سورة البقرة : الآية (IVT) .

يأخذ منها، لأن المحافظة على النفس من الضروريات وقتلها من
المحرمات(1)
هذه الآية ليست دليلا على النقية بـاللسان، وهي أن يقول بلسانه ما لا يعنقده قلبه خوفأ من ضرر محقق، وإلا وانما هي دليل عام على القاعدة المشهورة "الضرورات نبيح المحظورات"، ولذلك فمن
 يأكل أن يهلك فلا إثم عليه إن لم يتعد الحلال إلى الحرام ألى أو أن

Y
 الكريمة والذي جعله الثيعة الإمامية دليالا على الرخصة باللثقية ورد في سياق الآية الكريمة التي ندل على أن الناس سواسية في أصل الخلقة، فلا ينظر حين التفاضل بينهم إلى ألوانهم وأجناسهم وأُوطانهم و غير ذلك من المعايير المادية، إنما ينظر إليهم بمقدار بعدهم أو قربهم من الله عز وجل انقاء عقابه سبحانه، فأين الثقية من اللتقوى ؟ اذن (أنقاكم) تعني هنا أكثركم خوفأ من الله سبحانه لا أشددكم تققية.

 في النقية، وأنها من دين الله عزل وجل فعلها نبي الله يوسف عليه السلام ومارسها أبو الأنبياء إبرا اهيم ولاء عليه اللسلام - ، وإذا كان

الأمر كذلك فهي في حق غير الأنبياء عليهم السلام أوجب. فعن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (جعفر الصـادق) الثقية من دين الله. قلت : من دين الله ! قال : أي والله من دين الله وقد قال يوسف (أيتها العير إنكم لسارفون) والله ما كانو ا سرقوا، ولقد قال إبر اهيم
(إني سقيم) ومـا كان سقيمـ) (V)
وبالرجوع إلى تفسير هاتين الآيتين بتبدد ما استدلو ا به على نسبة النقية
إلى النبييّن الكريمين عليّا
يقول تعالى (فلما جهز هم بجهاز هم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الثيعة والعقائد : الحائري / ص } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { من سورة الحجرات : الآية (T) . } \tag{}
\end{align*}
$$


من سورة يوسف الآية (• (V) .

من سورة الصافات الآية (^9) .
الدحاسن : البرقي

مؤذن أيتها العير إنكم لسارفون）（1＂
اختلف في نسبة يوسف عليه السلام السرقة إلى إخوته على أقوال

1（إن القوم كانوا قد سرقوه من أبيه عليه السلام فألقوه في الجبّ ثم باعوه فاستحقو ا هذا الاسم بذلك الفعل، فصدق إطلاق ذلك عليهم． ب）إنه أراد أيتها العير حالكم حال السّراق．والمعنى ：إن شيئًا لغيركم صـار عندكم من غير رضـا الملك و علمه．「（إن ذلك كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه، وفصله عنهم إليه، و هذا بناءً على أن بنيامين（شقيق يوسف عليه السام ）لم يعلم بدس الصـاع في رحله．
を ）وقيل ：إن معنى الكلام ：الاستفهام، أي ：أوَ أنكم لسـارقون ؟ و الغرض

وبعد عرض هذه الأقو ال بالإضـافة إلى الآيات التالية لهذه الآية يظهر
1（إن فعل يوسف عليه السلام هو نسبة السرقة إلى اخوته، لـ يعدُ الحقيقة، فهم الذين سرقوه من أبيه وألقوه في الجب، ثم باعوه للقافلة الذاهبة إلى مصر بثمن ز هيد وذلك لتغييبه و إبعاده عن أبيه．
ب）أنه عليه السلام أراد أن يبين لهم شناعة فعلهم معه، لتظهر الحقيقة التي أخفو ها عن أبيهم مدة من الزمن． ب）إن هذه الحادثة ختمت بقوله تعالىى（كذلك كدنا ليوسف）أي أن الله عز وجل يسّر له هذا الكيد الذي نوصل بـه إلى أمر غبر مذموم（٪）．و هو معرفة الحقيقة． を ）（النقية بفعلها الضعيف والمكره، ويوسف عليه السلام سيادة وسلطة، فما الذي يدفعه لفعلها ؟ وأما الجزء الآخر من＂القول المنسوب إلى أبي عبد الله جعفر الصـادق الـي الـي و هو نسبة النقية إلى إبرا اهيم الإر عليه السلام عليه السلام قال هذا القول، بعد أن نظر في النجوم، انقاءً من قومه من عبادة الأصنام، ومن حضور شعائر الكفر التي كانوا ايقيمونها في أعبادهم（؟） وبالرجوع إلى تفسبر قول إبر اهيم عليه السلام نـر ألند الن المفسرين قد اعتبروا هذا القول من باب اللنورية والتعريض لا من باب إظهار خلاف

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1) من سورة يوسف الاية (•) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الثيعة والعقائد : الحائري / ص ؟ ؟ . }
\end{align*}
$$

ما يعتقد. والمعنى : لما طلب من إبراهيم عليه السلام أن يخرج مع فومه يوم عيدهم، فنظر إلى نجم طالع فقال : إن هذا يطلع مع سقمي،
 ينظرون في النجوم. وقيل : إنهم لما كلفوه الخروج معهم يوم عيدهم، نظر فيما نجم لهَ من الرأي ، أي فيما طلع له منه، فعلم أن كل حيّ يسقم، فقال (إني سقيم) أي سأسقم سقم الموت، لأن من كتب عليه الموت، يسقم في
 ولقد جاء في بعض التفاسير المتتمدة عند الإمامية، ما يؤكد ما ذهب إليه القرطبي من أُن فعل إبر اهيم عليه السلام

 في صنعه تعالى، يستدل به عليه تعالى، وعلى وحلى وحدانيتّه، وهم يحسبون أنه ينظر إليها نظر المنجم فيها ليستدل على الحوادث، ثم قال (إني سقيم) يريد أنه سيعتريه سقم، فإن الإنسان لا يخلو في حياته من سقم ما، ومرض مانـ ما، فظنوه أنه يخبر عن سقم يوم يخرجون فيه لُعيدهم".
 (إذهبا إلى فروع إنه طغى فقولا له قولا لينأ لعله يتذكر أو
يخشىى) (السلام .

ويرى الباحث أن هذا الدليل لا يصلح كذلك للاحتجاج بالتقية وإنما هو
دليل من الأدلة القوية على المداراة، لأن المداراة ليست هي الثقية، وإن عدها بعض العلماء منها. فالمداراة وهي القول اللين الذي لا خشونة فيه مطلوبة في كل حال. أما التققية وهي أن تظهر أمر أ والباطن بخلافه غير جائزة إلا في حال الاضطرار .
يقول الألوسي : "ومما يرد فولهم في نسبة التققية إلى الأنبياء بالمعنى
 لو أُرادوا بالتقية الدداراة لكان نسبتها إلى الأنبياء والأئمة أوجه"(م).





 هذه الآية لا يصتح الاستدلال بها على التقية، لأنها عامة في جميع أمور

الدين. كما ڤال تعاللى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وكذلك فالآية جاءت بيانـ لمجموع حكم الاسنثناء وهو الإفطار في

رمضـان لمكان نفي العسر (٪).

وأيضـا لا دليل في هذه الآية علىى النفية لأنها جاءت مع الإنفاق، فيكون
معناها؛ لا تمسكوا أمو الكم فيرثها منكم غيركم فتهلكو ا بحرمان منفعة أمو الكم. أو بذهب عنكم الخلف في الدنبا والثواب في الآخرة أو لا تنفقو ا من حر ام فيرد عليكم فتهلكو (0) و فيل غير ذلك.
(V
قبره(7)
برى الثنبعة أن الرسول صلحى الله عليه وسلم قد اخذ بـالثفية فعلا، وطبقها في حياته حبث أظهر للمسلمبن عكس ما في نفسه. فعن أبي عبد الله رضي الله عنه وال : "لما مـات عبد الله بن أبي بن سلول ، حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازته. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم

 ومما يدل على بطلان هذا الخبر و افتر ائهم على الرسول صلـى الله عليه وسلم مـا رواه الثيخان عن ابن عمر ڤال : لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه إلىى رسول الله صلىى الله عليه وسلم فسألله أن بعطيه قميصه بكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سـألن أن بصلي عليه فقام ليصلي عليه، فقام عمر بن الخطاب، فأخذ بثوبهه وقال : بـا رسول الله : أتصللي عليه و قد نهالك ربك أن نصدلي على المنافقين ؟ ڤال : إنما خيّرني الله فقال (اسنغفر لـه أو لا تسنغفر لهم، إن تسنغفر لهم سبعين مرة فلن يخفر الله لهم) وسـأزيد على السبعين؛ فقال : إنه منافت تصلي عليه. فنزل قول الله تعاللى (و لا تصنّ على

انظر : الميزان : الطباطبائي من سورة البقرة (190) ـ الميز
انظر : الميزان : الطباطبائي ז/
من سورة الثنوبة الاية (^)
الكافي في الفروع : الكليني (NN/ اN1 ط ايران .

> أحد منهم ... الآية)(!

فهذا الحديث بيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضحاً في قوله ولم يظهر عكس ما يبطن كما فسره الثيعة استناداً للخبر المنسوب إلى أبي عبد الله رضي الله عنه
^) و وقد نسبوا إلى أبي عبد الله جعفر الصـادق أنه فسر قوله تعاللى (أولئك يؤنون أجر هم مرتين بما صبروا) (ץ) أي بما صبروا على المى النقية. وقوله تعالى (ويدرؤون بالحسنة السيئة) قال : الحسنة النقية، والسيئة : الإذاعة(「). أي نشر معتقدهم وأحو الهم. وسأبين إن شـاء الله بقية الأدلة المنسوبة إلى أبي عبد الله (جعفر) و إلى محمد بن علي (أبو جعفر) وبعض الأئمة رضمي اللّ عنهم بعد كر الأدلة عليها من سنة الرسول صلىى الله عليه وسلم.

## ثانياً: الأدلة من السنة على مشروعية التقية:

الأدلة من السنة على مشرو عية التقية عند أهل السنة ومخالفيهم باسنثناء الإمامية تتحصر في الأحاديث التالية: 1) ما رواه ياسر والا عمار رضي الله عنهما : أن المشركين اخذوا عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سبّ النبي صلى لاله عليه وسلم، وذكر آلهـ آلهتهم بخبر ثم نركوه..فلما أنى النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما ور اءك : فال : شر يا رسول الله ما نركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ! قال : مطمئنا بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم : فإن عادوا فعد)

 بعيرين، ووجي فبلها بحربة، وفيل لها : أنك أسلمت من اجل الرجا وال ولـا فقتلت وقتل زوجها يـاسر، وهما أول قتيلين في الإسلام، وأما عمار فأعطاه ألما ما أر ادو ا بلسانـه مكر هأ، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لـه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحد قلبك ؟ قال : مطمئنـأ بالإيمان، فقال

[^0]رسول اله صلى الهَ عليه وسلم (فإن عادوا فعد)(!).

「 أصحاب رسول الله صلى الها عليه وسلم فقال لأحدهما أتثغهـ أن محمدأ رسول الله قال ：نعم، فقال ：أتشهـة أني رسول الهُ قال ：إني أصمّ．قالها ثلاثأ وفي كل يجييه بأنه أصمّ．فضرب عنقه، فبلغ ذلك إلى رسوّل اله صلى ولى اله عليه وسلم فقال ：＂أما هذا المقتول فقد مضى على صدقى ريّه ويقينه، وأخذ
 ويعلق ابن كثير على هذا الحديث فيقول ：＂ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز
 رضي انلّه عنه يأبى عليهم ذلك، و هم يفعلون به الأفاعيل، وكذلك حبيب بن زي الأنصـاري لما قاله له مسيلمة الكذاب أنشهـ أنـي رسول الله ؟ قال ：إني أصم الخ فضرب عنقه وهو ثابت على ذلك．والأفضل أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله（r）．

## ثالثًا ：الأقوال المنسوبة إلى أنمة آل البيت رضي اللّ عنهم：

يقول الطباطبائي في تفسيره المعروف بالميزان ：＂والأخبار في مشرو عيتها من طرق أئمة أهل البيت كثيرة جدأ ربما بلغت حد التواتر＂（\＆）وللّلك رثّب الثيعة
 الالنيا والآخرة، بل هي طريق غفران الذنوب والمعاصي، ومعرفة ألوا وليانيائهم من أعدائهم، وأنها باعثة على الإطمئنان وهي الوقاية الواية من الثيطان وجنة المؤمن ． ومن هذه الأخبار ： （）عن أمير المؤمنين رضي الله عنه＂（．ا．وآمرك أن تستعمل الثقية في دينك، فإن الله يقول（ألا أن تتقورا منهم تقاة）أي إياك ثم إياك أن تتعرض للهالك، وأن نترك التقية التي أمرتك بها فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك، معرض لزورال نعمك ونعمهم، مذلهم في أيدي أعداء دين الهّ، وقد أمرك الله بإعزاز هم＂（o）．
「（「）وعن أبي جعفر（محمد بن علي）قال＂التقية في كل ضرورة＂（）


ب) و عنه أيضأ " النقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله
الله له"(1)
₹ ) و عن أبي عبد الله (جعفر الصـادق) قال "انقوا الله على دينكم فاحجبوه باللتقية،
فإنه لا إيمان لمن لا تقية له".
 7 ) عن أبي عبد الله (جعفر الصـادق) رضـي الله عنه قال : "لا خير فيمن لا تقية له، ولا إيمان لمن لا تقية له"() (V


 ^) ( تسعة أعثّار الدين في الثقية، ولا دين لمن لا تقية لـه(0) لـا ويضـاف إلى هذه الأخبار التي بيّنت منزلة النقية عندهم، والآثار
 على فعلها فيأمرونهم بمخالطة غير الثيعي في الظاهر، ومخالفته في الباطن. فعن محمد بن علي (الباقر) فال : "خالطو هم بـالبّرانبة وخالفو هم

بالجُو انية"(7)
وعن جعفر الصـادق ڤال "إياكم أن تعملوا عملا يعيرونا به فإن ولا السوء يُعيّر والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينأ، ولا تكونوا عليه شينأ، صلوا في عشائرهم (عشائر المخالفين لكم في الدين)، و عودوا مرضـاهم، واشههو ا جنائز هم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير ، فأنتث أولى بـه منهم،
 ومنها أن الثيعي إذا التقى بـإمامهـ يجب أن لا يسلم عليه أو يسميه بـاسمه، و إذا فعل ذلك فهو ملعون. فعن جعفر الصـادق رضني الله عنه أنـه قال : "من سمّاني باسمي فعليه لعنة الله" . وقد كان الرجل من أوليائه وشيعته يلقاه في الطريق، فيحيد عنه ولا يسلم عليه نقية، فإذا لقيه أبو عبد الله شكره على فعله، وصوّب له ما كان منه وحمده عليه، وذم من تعرف إليه وسلم عليه،

الكافي : الكليني المحاسن : البرقي / ا/ • ع .



الكافي : الكليني
الكافي : الكليني Y/•

و أقدم عليه بـالمكروه من الكلام(1 (1)
وكذلك حكي عن أبي إبر اهيم موسـى بن جعفر الصـادق أنه منع تسمبته
مثل مـا حكي عن أبيه، كل ذلك ثنقية وتخوفـ من العدو . ومثله عن ابنه أبي الحسن (علي بن موسى "الرضـا") أنه فال : لو علمت مـا يريد القوم مني لأهلكت نفسي عندهم بما لا بوثقّ دبني؛ بلعب الحمام و الدّبكة". و هذا كله لثندة التسثر من الأعداء، ولوجوب فرض استعمال النّفية(Y)، و لا يكاد بخلو كتاب من كتبهم المعتمدة في الحديث، من بيان ضرورة النّفية للشثعي في مجتمع المخالفين له في الاعتقاد.
وللاسنز ادة في هذا الموضوع بر اجع كتاب الكافي للإمـام الكليني تحت عنو ان "بـاب في كتاب الإيمان و الكفر" و كتاب الكافي عندهم مرجع معتمد في الحديث كصحيحي البخارب ومسلم عند أهل السنـة.
وكتاب المحاسن للمحدث الجلبل أبي جعفر أحمد بن محمد البرفي تحت عنوان "اللنقية و الكتمان" وذكر محقق الكتاب "هذا الكتاب من أجلّ الكتب والأصول المعتبرة عند الثنبعة وڤد اعتمد عليه الروانة ومشائخ الحديث وأربـاب الكتب الأربعة (الكافي، فقيهه من لا لا بحضره الفقيه، التهذيب،

الاستبصـار (
وبلحت بـذه الأخبار التي بينت ضرورة و أهمبة العمل باللثقية، مـا ذكروه عن خطورة إذاعة أمر هم وإفثّاء سر هم، و هو مـا عرف عنده وهم بـاسم "الكتمان" الوجه


نقيض الإعلان (६)
وفيما يلي بعض الأدلة الموجبة للكتمان، ومـا ينرثب عليها من العزة و الرفعة
في الدنيا، و المآل الحسن في الآخرة":
(الكتمان عندهم من الخصـال الحميدة، التي يجب على المسلم الأخذ بـها و المحافظة عليها، و عدم تضبيعها. فعن أبي أسـامة زيد الثحام قال : فال أبو عبدالله رضـي الله عنـه المر الناس بخصلتين فضبعو هما، فصـاروا منهما على غير شـيء؛ كثرة الصبر و الكتمان"(0) r كثمان أمور النثيعة نؤدي إلى العزة في الدنبا، وهو نور بين عيني فاعله، ويقوده في الآخرة إلى الجنة، و عدم كتمـانهـا، و القيام بـإذاعتها ونشر ها ولا يؤدي إلى الذل في الدنيا، ونزع النور من بين عيني فاعله، ويقوده في الآخرة إلى


$$
\begin{align*}
& \text {. م199r } \\
& \text { المقالات والفرق : القمي / } 1 \text { / } 1 \text { / }  \tag{Y}\\
& \text { المحاسن : البرقي /1/0. }
\end{align*}
$$

انظر : لسان العرب : ابن منظور
المحاسن : البرقي

النار. فعن معلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله رضي اله عنه
 وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة، يا معلى من ألذا أذاع حديثنا وأمرنا، ولم يكتمهما أذلة الله به في الدنيا، ونزع النـي النور من بين عينيه في الآخرة، وجعله ظلمة تقوده إلى النار. يا معلى : التقنة ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. يا معلى إن الها يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد
 يتبين لنا من هذا القول المنسوب إلى جعفر الصادق رضا وضي الها عنه أن التقية والكتمان شيء واحد، وهها من دين الثيعة الإمامية لا يجوز للشيعي تركهما، ومن خالف فهو خار ج عن دين الإمامية.「 (المذيع لأمر الثيعة، والمحدّث بأسرارهم والناشر لها لغير أهلها من الثيعة أشدّ عليهم من عدو هم. فعن داود الرقي ومفضل وفضيل قال : كنا جماعة عند أبي عبد اله رضي اله عله الهـ في منزله يحدثنا في أشياء، فلما
 لا تذيعوا أمرنا، ولا تحدثوا به إلا أهله، فإن المذيع علينا سرّنا أثند علينا
 §) وينسبون إلى جعفر الصـادق (أبو عبد الهُ رضي الهُ عنه ) أنه ساوى في العداوة ولدادة الخصومة بين الشيعي الناشر لسر الشيعة، والـخالف لهم، الرادّ لكلامهم والمبين لفساد اعتقادهم، فعن حسين بن عثمان عمن أخبره عن
 وهناك أقوال كثيرة مبثوثة في كتبهم تؤكد على ضرورة كتمان أمرهم، وتثشدد النكير على المذيع بها لغير الثيعة.

رابعاً: دلالة العقل: يرى الشيعة أن الثقية امر تقتضيه العقول وقد اصبح هذا الإسم ملازمأ للإمامية، وعرفوا به أكثر من سوا اهم من الفرق، ذللك لأن الإمامية وأئتئهم لاقوا ضروب المحن والابتلاء، فكان الثيعة يضطرون إلى استعمال النقية، لكي يلتزموا بها جانب التخفي، فقّ كانوا يكتمون معتقداتهم وأعمالهم الخاصة مما يبعد عنهم الضرر في الدين والدنيا(\&) وكذلك فإنه لا بغية للاين، ولا همّ لثار عه إلا ظهور الحق وحياته، وربما يترتب على النقّة، والمجاراة مع أعداء الدين، ومخالفي الحق، من حفظ مصلحة

الاين، وحياة الحق ما لا يترتب على تركها، وإنكار ذلك مكابرة وتعسف(') ويرى الباحث أن دلالة العقل على التقية تابعة لدالالة الشرع عليها فلا تعارض بين العقل والشرع، فقد دل القرآن والسنة على مشرو عيتها كما رأينا. و هذا الليل ليس خاصأ بالثيعة بل يعم جميع المسلمين إذا تعرضوا لأصناف البلاء والمحن. ولا يوجد في الدين الإسلامي معتقدات خاصة لا يطلع عليها العامة. وسأبين هذا الموضوع إن شاء الله في نُشأة النققية عند الأمم في الصفحات القادمة.

نشأة التقية عند الأمم:
بعد أن بيّنا معنى النقية لغة واصطالاحأ، والأدلة من الكتاب والسنة عليها، وأفوال العلماء فيها. وما زاده الثيعة الإمامية من أقوال منسوبة لآل البيت، بالإضافة إلى دلالة العقل عليها، وحكمها وضوابطها ولائه يرى بعض الباحثين أن التقية المعمول بها قديمأ وحديثأ، والقائمة أساسأ على إخفاء المعتقا وكتمانـانـ أمام الدخالفين، سواء اضطر لللك أم لم يضطر، مستقاة من عقائد وفلسفات غير معروفة في الإسلام وبعيدة كل البعد عن أصوله ومبادئه فاعتمد عليها بعض الفلاسفة لبيان أفكار هم، وعمتا بها بعض الأديان لحفظ أسرارهم، وآدنت بها الفرق الباطنية التي ظهرت في تاريخ الإسلام لستر كفر ها، و هام الثريعة للتخلص من تكاليفها. ولقد كان أفلاطون أحد هؤلاء الفلاسفة، حيث اعتمد على السرّية التامة في بيان أفكاره الحقيقية وتعليمها للناس إذ كان يورد فكرة واحدة بعبارات مختلفة، ويجعل لكل فكرة معاني مختلفة أو متناقضة، وخاصة في مسائل الإلهيات. فالناس عنده قسمان ؛ خاصة وعامة. فكان يلان يعلم خاصته ما يريد شفاهأ، ولا يكتم عنهم شيئًا، ويعلمه للعامة كتابة، وكان يقول : "إنه من المستحيل كثف هـان هذه العبارات المتعلقة بالمسائل الإلهية لكل الناس، لأن النور الذي يفيض من هذه الحقبقة يبهر أعين العامة"() والديانة الهندوسية كانت تعتمد على السرّية التامة في بيان عقائدها أمام
 الأربعة تحتوي على أسرار في الديانة الهندوسية لم تكن تعطى إلا للعرفاء من
انظر : الميزان : الطباطبائي r/r

$$
\begin{equation*}
\text { انظر دائرة المعارف : بطرس البستاني \%0/\& ، } 77 \text { دار المعرفة . بيروت . } \tag{Y}
\end{equation*}
$$

 هناك غير الماء والعماء ... الى أشياء لا تصلح الا للمفكرين والحكماء والفلاسفة ، لأنها مما يتصل بالثوحيد والفكر والعقل . وكلمة الويدا او ( الفيدا ) تعني الحكمة والمعرفة . انظر : الديانات والعقائد في مختلف العصور: احمد عبد الغفور عطار 9V/1 طا مكة المكرمة ا9 أو .

الصوفية، ولا يجوز ترديد هذه الأسرار بحضور الطبقات الدنيا عندهم('). وقد سمت اليهودية لأتباعها - كما جاء في التلمود - أن يظهرووا للأغيار خلاف ما يبطنون. جاء في التلمود "مصرح لليهودي إذا قابل أجنبياً أن يوجه له

 المسيحيين، ويدفنوا موتاهم إذا خافوا وصول الضرر والألأى إليهم منهم"(「)
 ويقول الحاخام "بشاي" : "أن النفاق جائز وإن الإنسان أي اليهودي يمكنه أن يكون مؤدبأ مع الكافر ويدعي محبتّه كاذبا إذا خاف وصول الأذى منه إليه" و غير ذلك من التعاليم الثلمودية. والسبب الذي دفعهم إلى التمسك بتعاليم التلمود، هو الانهيار المفاجئ لشوكتهّ، وإغلاق كل مدارسهم مرة واحدة، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن تعاليم
 والسيطرة على المجتمع تمهيدأ لإقامة إمبر اطورية عالمية")(ڭ) وكان فيلون اليهودي يميل للتأويل الباطني ويعتبر أن فهمه للتأويل الباطني له علاقة بفهمه للحقيقة الخافية، و هذه لا يجوز الإِفصاح بها إلا لعدد قليل من الناس مع توخي الحذر والحيطة(0) وتظهر النقية كذلك في رسالة بولس الأول إلى أهل كورنثوس() يقول : "فإني إذ كنت حرأ من الجميع، استعبدت نفسي للجميع، لأربح الأكثرين، فصرت الانرت
 اللين تحت الناموس، وللأين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا بلا نالموس

 وكانت الفرق الغنوصية(N) (مثل المانوية والديصانية والمزدكية وجميع

$$
\begin{aligned}
& \text { بيروت ع } 97 \text {. } 9 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (99 ام. التلمود ( تعالّيم الحاخاميين السرية ) : بر اناتيس . اعداد ز هدي الفاتح / شז ا طع دار النفائس - بيروت }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الآراء الدينية لفليون الاسكندري : إميل بريهين / ع ع انرجمة د/ محمد يوسف النجار نشر مطبعة }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { الغنوصية : " لفظة يونانية تفيد العلم بلا واسطة ـ وتطلق على نزعة فلسفية معينة ـ نثأت بتأثير الديانة اليهودية } \\
& \text { و اللبوذية والمجوسية والصينية وتهـف إلى ادرالك كنه الاسرار الربانية " انظر : المعجم الفلسفي : مراد وهبه / }
\end{align*}
$$

الفرق الباطنية) تقوم على أسرار وطقوس دينية، ورموز دالة على معاني خفية، لا يعرفها ويطلع عليها إلا الخاصة منهم، أما العامة فيكفيهم معرفة الظاهر من غير اطلاع على أسر ار العقيدة(1) وبعيداً عن هذه الآراء التي ترجع أصل التقية وسببها إلى عقائد وفلسفات غريبة عن الإسلام، أو إلى أهل الكّتاب، ثم تسربت إلى كثير من الفرق التي نـي
 الفرق الأخرى باستثناء الشيعة الإمامية يكاد ينحصر في الاضطرار إليها. و هذا الاضطر ار يتفاوت من شخص إلى آخر حسب حال المكره والمكرَّه على القول أو الفعل، ولا علاقة له بما سبق ذكره. والناظر فيما حشده الثيعة الإمامية من الأدلة على التّقية والكتمان، وعدم إذاعة أمر هم، ومن دلالة العقل عليها، وما غذوا به عقول أتباعهم من القصص والروايات المنسوبة إلى آل البيت يجد تشابهأ كبيرأ في نشأة اللقّة بينهم وبين الفلسفات، والعقائد السابقة على الإسلام بدعوى الحفاظ عليهم، وعلى مبادئهم ومعتققاتهم من عدو هم، ولذلك التزموا جانب التخفي والكتمان في المعتققات والأعمال الخاصة.
يقول موسى الموسوي : "وظهرت التقية بالمفهوم الثيعي الخاص بعد الإعان عن غيبة الإمام الثناني عشر في أواسط القرن الرابع الهجري (عقد الصراع بين الشيعة والتشيع) فاتخذوا العمل السري للقضـاء على الخلافة العباسية الحاكمة، والإعلان بعدم شر عيتها، وأخذت تسري في الفكر الشيعي والعمل
 ومن الأمثلة على إخفاء معتقدهم، ما نسبوه إلى أبي جعفر (محمد بن علي بن
 في الفتوى في مسائل الحلال والحرام للتقية. يحكى عن عمر بن الرّيّاح أنه سأل أبا جعفر عن مسألة فأجاب فيها بجواب، ثم عاد إليه في عام آخر، فسألثه في تلـك المسألة بعينها، فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول. فقال لأبي جعفر : هذا خلاف ما ما أجبتتي فيه في هذه المسألة العام الماضي. فذكر أنه قال له": إن جوابنا إلا ربما خرج على وجه النقية، فشكا في أمره و إمامتن، فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر يقال له محمد بن قبس ، فقال لة : إني سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني فيّها بجواب، ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف جوابه الأول. فقلت له لم فعلت
 التدين بما يفتيني به، وقبوله والعمل بـه. فلا وجه لاتقائه إياي، و وهذ حالي. فقال له

$$
\begin{align*}
& \text { ط ط ط9A } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { الثيعة والتثيع : موسى الموسوي / ص 9AV ام ام بدون دار نشر . } 07 \text { ط } \tag{1}
\end{align*}
$$

محمد بن فيس : فلعله حضر من اتقاه. فقال مـا حضر مجلسـه في واحدة من المسألنين غبري، ولكن جو ابيه جمبعا خرجا على وجه التبخيت(') . ولم بحفظ مـا أجاب بـه في الْعام الماضـي، فيجيب بمثله، فرجع عن إمـامته(ץ) ومنها أبضـا مـا نسبوه إلى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طـالب رضي الله
 موسى المعروف (بالكاظم) عندما أشْار إلى إمامةة ابنـه إسماعبل، ثـم مـات إسماعبل في حياة أبيه، ولما مـات إسماعيل في حياة أبيه رجع بعض شبيعنه عن إمـامنـه،
 ولذلك يقول سليمان بن جرير (0) : إن أئمة الر افضة وضعو النثيعتهم مقالثين القول بـالبداء و النقية. وفال عن الثنقية "فإنه لما كبرت على أئمنهم مسائل شيعنهم في الحلال والحرام و غير ذلك من صنوف أبواب الدين، فأجابو هم فيها، وحفظ عنهم شبعتهم جو اب مـا سـألو اعنه، وكتبوه ودونوه، ولم وحفظ أئمنهم ثللك الأجوبـة، لتقادم العهد، وتفاوت الأوقات، لأن مسائلهه لم ترد في يوم واحد، و لا في شـهر و احد، بل في سنين متباعدة، وشـهور متبابينة، وأبـام منفاوتة، وأو قات منفر قة، فو قع في أيديهم في المسألة الو احدة، عدة أجوبة مختلفة منضـادة، وفي مسـائل مختلفة أجوبة متفرقة، فلما وقفو ا على ذلك منهم، ردوا إليهم هذا الاخنلافذ و التخليط في جو اباتهم، وسألو هم عنه، وأنكروه عليهم، وڤالوا : من أين جاء هذا الاختلاف؛ وكيف جاز ذلك؟ قالت لهم أئمتهم : إنما أجبنا بـهذا للثفية، ولنا أن نجيب بما أجبنا، وكيف شثئنا، لأن ذلك إلينا، ونحن أعلم بما يصلحكم، وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم، و كف عدونـا و عدو كم عنا و عنكم"(7)
و الأمثلّة على استعمـال اللنقية للحفاظل على السربـة في معتقداتهم كثيرة و حسبنا مـا ذكرناه هنا، ومـا ذكرناه في الأدلة عليها، فمن شاء الاستز ادة في هذا الموضوع فلبر اجع كتاب الكافي للكليني، وكتاب المحاسن للبرقي و غبر ذللك من الكتب

المعتمدة عندهم . وبعد أن ذكرنا وجه الثببه بينهم وبين الفلسفات و العقائد الأخرى وأن ما كثبوه

لم أعثر على معناها .
انظر : المقالات والفرق : القمي / ص Vo البا
البداء : حدوث أحوال جديدة ينشأ عنها تعديل في الإرادة الإلهية السابقة " انظر : دائرة المعارف الإسلامية .
إبر اهيم خورشيد وآخرون ז/

والبداء عند الثيعة : يعنى إذا أظهروا قولا : أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهور، ثم لا يكون الأمر على ما أظهروه . قالوا : بدا لله تعالىى في ذللك . انظر : الملل والنحل : الثهرستاني / / 7 ا تحقيق محمد سيد كيلاني

دار المعرفة - بيروت
انظر : المقالات والفرق - القمي / V9

والملل والنحل : الثهرستاني 1/ 7 ا 1 تحققق محمد سيد كيلاني . دار المعرفة - بيروت .

ودونوه للمحافظة على سرية معتقدهم، كان أيام اضطهاد أئمة آل البيت - كما يز عمون - زمن الدولة الأموية والعباسية، نود أن نبين بإجمال بطلان جميع الأقوال المنسوبة للأئمة رضي الهُ عنهم في النقية والكتمان في هانتين المرحلتين (زمن الأمويين والعباسيين) وما قبلهما للخـالفتها لواقع آل البيت وأتباعهم ابتداءً من سيرة أمير المؤمنين علي أيام الخلافة الراشدة وحتى غياب الإمام الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري) بز عمهم. فمن الأمور التي لا تخفى على مسلم اطلع على سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - أن عليأ بايع الخلفاء قبله طائعأ مختاراً، وعاش وعلش معهم، وكان يسع ويطيع ويصلي معهم، ويقاتل عدوه وعدو هم، وكانوا يستثبيرونه فيما أشثكل عليهم من أمر ،وكان يثني عليهم، ويترحم عليهم، ويتو لاهم ويتبر أ ممن تبر أ منهم، فكان رضي الله عنه مع آلحق يدور معه حيث دار دار . وكذلك "فإن عليأ رضي الله عنه لم يدع إلى مبايعته إلا بعد استشهاد عثمان

 وأسامة بن زيد ... وآخرون. والذين بايعوه اضطربيوا عليه، ونابذه طائفة منهم، وامتنع أهل الشام و غير ها من بيعنه حتى ينصف من قتلة عثمان"('). وكانت مدة خلافته أربع سنوات ونصف نقريبأ، تخللتها أحداث ومعارك دامية راح ضحيتها الآلاف من الناس، وقبل استشهادهاه بعد أن ضربه عبد الرحمن
 يوصي لأحد من أولاده وقال للناس "لا آمركم ولا أنهاكم وأنتم أبصر، ثم دعا الحسن والحسين فقال لهما : أوصيكما بتقوى الله وحده ولا تلا تبغيا الدنيا، وإن بغتكما، و لا تأسفا على شيء منها ـ فقال له رجل من القوم : أتعهـهِ يا أمبر المؤمنين ؟ فال
 وإذا ما سئل الثيعة الإمامية عن سيرة علي مع الخالفـلفاء الراثندين وأيام
 تقية، وقاتل تقية، وأيام خلافته يقولون قاتل تقية، وحكم تقية وأنه مصيب في تحكيمه أيام صفين تقبة، وأن التقية تسعة إذا خاف على نفسه، واعتلوا في ذللك بأن رسول الله صلى اله عليه وسلم كان في تقية في أول الإسلام يكتم دينه"(گ) والحق أن عليأ رضي الله عنه كان بريئأ مـا نسب إليه من التقية "ولو أككن

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : المنتقى من منهاج الاعتدال : الذهبي / ص ז } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { اليعقوبي O/T ا ا دار صادر - بيروت • } 97 \text { ام. }  \tag{}\\
& \text { انظر : مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودي Y Y Y ت تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ دار المعرفة } \\
& \text { - بيروت } \\
& \text { انظر مقالات الاسلاميين واختلاف اللصلين أبو الحسن الاشعري//0Nه ، تصحيح هلموت ريتر طץ .9 ا9 م. } \tag{६}
\end{align*}
$$

أن يدعي في ابتداء البيعة النقية، ما كان يمكن في سـائر الأحو ال، و هلا ظهرت منه
 ما أكر ههم أحد على شيء حنى أن أبا بكر لم يكره أحداً منهم على بيعته، بل بايعوه لما أرادوا طوعأ منهم، ولا كان على، ولا غيره يذكرون فضل الصحابة والثناء الثاء عليهم خوفأ من أحد، ولا أكر ههم أحد باتفاق الناس"(٪) ومن الآثار المروية عن علي رضي الله عنه، والتي تبين ثناءه ومدحه لأبي بكر و عمر رضي الله عنهما، و اعتبار هما خبر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه الدارقطني و غيره عن أبي جحيفة قال : "دخلت على عليّ في بيته، فقلت : با خبر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مـهلا با أبا جحيفة، ألا أخبرك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر و عمر، ويحك يا أبا جحيفة لا يجنمع حبي وبغض أبي بكر و عمر في قلب مؤمن". ويعلق ابن حجر الهيثمي على هذا الأثر فيقول : "و الثبعة تقول في فول علي السابق في مدح الثيخين، أن صدور هذا القول من علي - رضي الله عنه ـ اله كان تقية و هذا افتر اء على الله وكذب، إذ كيف يتو هم ذلك من لـه أدنى عقل أو فهم، ولقـ صدر منه هذا القول بعد مدة مديدة من موت أبي بكر و عمر - رضي الله عنهما


أفسدوا بها عقائد أكثر أهل البيت النبوي رضوان اله عليهم"()
 الدارقطني عنه : "أنه سئل أتمسح على الخفين، فقال : أمسح، فقد مسح عمر. فقال الـه له السائل : إنما أسألك : أنت تمسح، قال : قال ذلك أعجز للك، أخبرك عن عمر وتسألني عن رأيب، فعمر خبر مني ومِله الأرض مثللي، فقيل له : هذا نقية : نحن بين القبر والمنبر، اللهم هذا قولي في السر والعلانبة، فلا تسمع فول أحد بعدي، ثم قال من هذا الذي يز عم أن عليً - رضي الله عنه ـ كان دقهور آَ، وأن
 و هذا الأثر فيه رد على ما يدعيه الثيعة الإمامية من أن جعفر الصـاد الـي رضي الله عنه - قال "اللثقية ديني ودين آبائي" و عبد الله المحض من آلهاء الهاء جعفر الصـادق رضي الله عنهما، وفيه إثبات خلافة الخلفاء الثلاثة قبله وأنه لم يبايعهم تقية. فلو كان معه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الخلافة،

انظر : المغني في ابواب النوحيد والعدل : القاضي عبد الجبار الاسد أبادي تحقيق د/ عبد الحليم محمود . ب ق


 حواثيه عبدالو هاب عبد اللطيف ط Y مكتبة القاهرة - القاهرة 970 ام. الصواعق الدحرقة . ابن حجر ص ط or

## لأنفذ الوصية ولو كان السيف مسلطأ على رأسه(1).

وبعد استشهاد علي - رضـي الله عــه ـ بيوم أو يومين بويع للحسن ابنـه، ثم
صالح معاوية سنة اع هـ و هو أول خليفة خلـع نفسـه، وسلم الأمر لغيره("). وسبب ذللك أن الجيش الذي أعدّه علي والبالغ أربعين ألفأ لقتال جيش معاويـة في المدائن، والذي بايع الحسن على الموت كما بايع أباه من قبل قد حصلت فيه فتّنة عظيمة بـي
 الحسن ذلك كتب إلى معاويـة، اششترط عليه شـروطأ، فو افق عليهـا، ودخل الكوفـة

 المسلمين"(5). وإذا ما رجعنا إلى تفسير الشيعة لأعمـال آل البيت أنهم فعلو هـا تقيـة، وأن النقية تسعهم لخوفهم على أنفسهم، يرى الباحث أنـه لا يعقل أن يتنـازل الحسن
 بالإضافة إلى بشارة الرسول صلى اله عليه وسلم (يصلح الهُ به بين فئتّين) وكذلك
 لدمائها أن يتتازل عنها لمعاوية حتى سمي هذا العام عام الجماعة. وإذا ما نظرنـا نظرة متأنية إلى سيرة آل البيت (م) - رضـي الهـ الهـ عنهم - ـ بعد


 العسكري رضي اله عنه ـ الإمام الحادي عشر عند الشيعة الإمامية ـ فإنه يتبين لنـا الأمور النتالية :
 بالمعروف ، النهي عن المنكر ، وقول الحق ، لا يخافون في الله لومـة لائم ، ولم ينكر الخلفاء في الدولتين الأمويـة والعباسية عليهم عدم الدخول في لصواقع المحرةّ ص זا .
 تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي $191 / \mathrm{l}$ :

 رضتح الباري بشرح (اله صحما . .

> انظر "ذلك مفصـلا في المر اجع التالية :

المختصر في أخبار البشر : ابن كثير : ( )


$$
\begin{aligned}
& \text { تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي Y/ } \\
& \text { التنبيه والاشراف ، المسعودي / / الالا } \\
& \text { مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين : الاشعري 1./ } 10 \text { - } 177 \text {. } 17 \text {. } 1
\end{aligned}
$$

طــاعتهم ،ولــم يكونـوا يكر هـونهم علـى شـيء يبغضـونـه ، بـل كــانوا محـل
الاحتر ام والتقدبر و الثناء و الفضل من قبل الخاصـة و العامة . خ خ- خ- الا مجمعأ عليه وانما كان تصرفا فرديا ، لما للخروج من آثار سيئة على الفرد والمجتمع والدولة . ويظهر ذللك في نصيحة الحسن بـن علي وابن عبـا



 الإســلامي . ويظهـر ايضــا فـي نصـيحة ابـي جعفـر ( محمـد بـن علـي بـن الحسين بن علي بن ابي طالب ) المعروف ( بالباقر ) لأخيه زيد بن علي


 وكذلك شهدت الدولة العباسية خروج بعض أحفاد أو لاد الحسن والحس الحـن رضـي الله عنهم أيـام خلافـة ابـي جعفر المنصـور ، والهـادي ، و هـارون

الرشيد ... الخ .
〒- لـ يكن الخلفاء في الدولتين الأموية والعباسية على درجة واحدة في التعامل
 المتفق عليه عند معظم الخلفاء . هو اكر امهم ، والاحسان اليهم ، ومعـاملتهم
 حالة السلم وعدم الخروج والمواجهة فلم يكن أحد من الخلفاء يتعرض اليهر الئر ، أو يمسهم بسوء فلو أنهم رضـي الله عنهم تركوا الخروج و التزموا جانب
 وبعد هذا العرض المختصر يرى الباحث ان إظهـار آل البيت رضـي الهـ الهـ
 بأنهم كانوا يسترون محتقدهم ويكاتمون المخالفين ، ويظهرون عكس ما يبطنون لما

يعقب ذللك من ضرر في الدين و الدنيا .
وقد بين ابـن تيميـة
رضي الله عنهم- كانوا مقهورين في زمن بنـي أميـة وبني العبـاس ، فذكر أن خلقا
 والتقوى ، وكانوا يكرهون من الخلفاء أشثياء ، ولا يمدحونهم ، و لا يثنون عليهم ،

ولا يقربونهم . ومـع هذا لم يكونوا يخـافونهم(")، ولم يكن الخلفاء يكر هونهم على شيء ، فاذا لم يكن النـاس مـع هؤ لاء مكر هين ، فابن الخلفـاء الراشدين رضـي الشّ


 يتظاهرون بدينهم ـ واذا سكنوا بين الجماعة سكنوا على المخالفة والمو افقة ـ فكيف الما يظن بعلي رضي الهن عنه وغيره من آل البيت أنهم كانوا أضـوف دينـا مـن الأسرى


 ذلك عنهم بالنقل المتو اتر (1) . منهـا مـا رواه بسـام الصبيرفي قـال : سـألت أبـا جعفر
 وما أدركت أحدا من أهل بيتي الا و هو بيتو لاهما " فقيل إنهم يز عمون إن ذلك تقـيـة . فقال إنما يخاف الاحياء ولا يخـاف الأموات . فعل الله بهشـام بن عبد الملك كذا وكذا (r)

 ويقول ابن حجر الهيتمـي معلقا على قول ابي جعفر " فـانظر مـا أبين هذا الاحتجاج وأوضحه من مثل هذا الامام العظيم المجمع على جلالته وفضله ، ونحن
 ومع ذلك فقد صرح لهم بـبطلان تلك التقيـة ـ واستدل لهم بـأن اتقاء الثيخين بعد

 مع ذلك يتقي الأموات الذين لا شوكة لهم ولا سطوة ، واذا كـان هذا حـال البـاقر ، فما ظناك بعلّي الذي لا نسبة بينه وبين الباقر في الاقدام ، والقوة والثا والثجاعة ، وشدة
 ومـا أحوج البـاقر والصـادق() ( جعفر بن محمد ) أن يرويـا الآثـار عن علي في

انظر قصة الباقر ( محمد بن علي ) رضي الله عنه الذي توفي سنة اربع عشرة ومائة في المدينة مع الخليفة

راجع : سير أعلام النبلاء : الذهبي ६/0 ع ع تحقيق مأمون صاغرجي طا (9A ام .
 ابي جعفر المنصور عندما سأله : لم خلق اله الذلذباب ؟ قال : :ليذل به الجبابرة . النظر سبر أعلام النبلاء
انظر : المنتقى من منهاج الاعتدال : الذهبي / Vr .
 انظر : ما قاله جعفر بن محمد ( الصـادق ) رضي الله عنه في مدحه للشيخين رضي الله عنهما في سير أعلام

مدح الثيخين تقية "(1) .

التققة لا تكون الغ لخوف ، و الخوف قسمان : القسـم الاول : الخـوف على النفس ، و هـو منتـفٍ في حـق الأئمـة المعصـومين(r) . بوجهين : الوجـه الأول : إن مـوتهم الطبيعـي بـاختيـار هم . كمــا أثثــت هـذه المسـألة ، الكلينـي فـي كتابـه ( الكـافي ) و عقـد لهــا بابـا (r) . وأجمـع عليـه ســائر الإمامية


لا يخافون على أنفسهم .

القسم الثاني : خوف المشقة والايذاء ، و السب والثـتم ، و هتك الحر الحرمـة ... و غير ذلـك . و لا شـك أن تحمـل هـذه الأمـور ، والصـبر عليهـا . وظيفـة العلمـاء
 قاتلو السلاطين الجبابرة ـ وأهل البيت النبوي أولّى بالتحمل في نصرة ديـن


من أداء الو اجب لأول و هله(ڭ) .

يتبين من كل ما سبق أنه لا دلالة على الثقية كمـا تصور ها الثـيعة الاماميـة، وأن آل اليــت رضــي الله عـنهم بـر اء مـن نسـبتهما الـيهـم ، دل علـى ذلــك أقـو الهم وأعمالهم.

[^1]
## " حكم التقيّة وضوابطها عند أهل السنة ومخالفيهم"

سبق أن بيّنا تعريف التقية اصطلاحا، والناظر في هذه التعريفات يظهر له أن سبب التققية هو الخوف من العدو . والعدو قسمان : الأول : من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم. الثاني : من كانت عداوته مبنية على أغر اض دنيوية كالمال والمتاع والملك والإمارة ... و غير ذلك (1 الـ وقبل أن نبيّن الحكم الشرعي في جواز التقية، أو وجوبها بالقول، أو بالفعل أو بهما معأ، والضوابط المتعلقة بكيفية العمل بها، يحسن بنا أن نعرف الإكراه اصطلاحأ، ثم نبين شروطه ومر اتبه. فالإكراه اصطلاحأ هو : إلزام الغير بما لا يريده(ب) الا
أو هو : الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعأ أو شرعأ، فيقام عليه
 جاء في المغني" (8) : "و لا يكون مكرهأ حتى يُنـال بشيء من من العذاب؛ مثل

 والغط في الماء مع الو عيد، فإنه يكون إكرا اها بالا إثكال، لما روي أن المشركين أخذوا عمارأ، فأرادوه على الشرك، فأعطاهم، فانتهى إليه النبي صلى الهُ عليه وسلم وهو ييكي فجعل يمسح اللموع عن عينيه ويقول : "أخذك المشركون فنطوك في الماء، و"أمروك أن تشرك بالهَ ففعلت، فإن أخذوك مرة أخرى فافعل ذلك بهم"(ْ).

وقال عمر رضي اله عنه : ليس الرجل أمينأ على نفسه، إذا أجعته أو

 هو ما ورد في حديث عمار وفيه أنهم "أخذوك فغطوك في الما الماء" فلا يثبت الحكم إلا فيما كان مثلكه. والرواية الثانبة : إن الو عبد بمفرده إكراه. قال في رواية ابن منصور : حد الإكراه: إذا خاف القتل أو ضربا شا شديدأ. و هذا قول أكثر الفقهاء، وباء وبه يقول أبو حنيفة والشافعي، لأن الإكراه لا يكون إلا بالو عبد، وإنما أبيح له فعل المكره عليه دفعأ لما يتو عده به من العقوبة فيما بعد.

انظر : فتح الباري : ابن حجر
طا مكتبة لبنان . بيروت 997 امر


انظر : الصستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري rov/r ، دار المعرفة بيروت ـ وقال عنه الحاكم

وبناءً على مـا مر فقد وضع العلماء شروطاً للإكر اه تتلخص فيما يلي: أن يكون فاعله قادر آ على إيقاع ما يهذد به، إما با بسلطان، أو بتغلب، كاللص ونحوه، والمأمور عاجزأ عن الدفع، ولو با بالو بالفرار

 بعد مكر هأ، ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جدآ، أو جرت العادة بأنه لا لا

を ) أن لا يظهر من المأمور، مـا يدل على اختياره(٪).
 والقيد، والحبس الطويل، فأما الشنتم والسب فليس بإكر اه رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسبر، واختلف في الضرب اليسبر، فإن كان في

 في حقه، فهو كالضرب الكثير في حق غيره، وإن نُو عد بتعذيب ولده،
 إكر اهأ، لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماللة(٪).

ويترنب على هذه الشروط، أنه لا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور، ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حتى حتى ولذللك

 أها مراتب الإكر اه(0) فهي:
( ) وجوب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شـه شرب الخمر وأكل
 وذلك لأن صون الروح عن الفوات واجب ولا سبيل إليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل، وليس في هذا الأكل ضرر على الِّى حيوان، ولا (1) إهـه إهانة لحق الله تععالى، يقول تتعالى (و لا تلقو ا بأيديكم إلى التهلكة)

Y أن يصبر ذلك الفعل مباحاً ولا يصبر واجباً، ومثاله إذا أكر هه على



| 1 / / / 1.
انظر : التفسير الكبير : الرازي •9 9 ط طا ، دار الكتب الكلمية . بيروت لبنان •991م . من سورة البقرة الآية 190 .


 عند الإكراه ، أو باللسان والفعل، أو لا تجوز إطلاقاً، على النحو التاللي:

أ) حكم النتقية عند أهل السنـة:
اختلفوا في التلفظ بكلمة الكفر حال الإكر اه، أو القيام بفعل يحكم على فاعله بالكفر على أقو ال. الأول : جوازها بالقول والفـ والفعل إذا أسرّ الإيمان، قال بـه عمر بن
الخطاب ومكحول و ماللك وأهل العر اق (٪)

الثاني: عدم جواز ها مطلقأ، ويعللون ذللك بأن النقية كانت رخصا
 الأول مطاردين معذبين، أما بعد أن أعز الشه الإسلام فإنها غبر جائز الأزة. قال معاذ ومجاهد "كانت النقية في جدَّة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما اليوم اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوا من عددهم (「ّالذللك فمن أكره على كلمة الكفر باللسّان فالأفضل له أن بصبر ولا يقولها لأها، وإن أنـى ذلك على نفسه، أي عليه

 عنهم رفض أن يشهد له بالرسالة "أما هذا المقتول فقد مضىى على صدقه
 على العذاب، وكان يقول أحد أحد ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعت بل عظم عليه، فذل هذا على أنه لا يجب التلفظ بكلمة الكفر () وكذلك بما رواه خبّاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن كان الرجل من قبلكم ليحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بمبشار (منثـار)، فيوضع على شق رأسه، ويشث باثنين، ما يمنعه ذلك عن دينه،


ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم، ما يصرفه ذلك عن دينه"('). واستشهورا أيضأ بقصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، فلقد جاء في تفسبر ها أن بعض ملوك الكفار، أخذ قومأ من المؤمنين، فخذّ لهم أخدوداً في في الأرض، وأوقد فيه نارآ، ثم قال : من لم يرجع عن دينه فألقوه في النار،
 في كتابه(ب) الجي، فقال الصبي : يا أمّه، اصبري، فإنلك على الحق، فذكرهم اله الثلثالث: التقية واجبة إن كانت لعصمة دم مسلم(r)
الرابع: جواز ها باللسان، والقلب مطمئن بالإيمان، وعدم جواز ها فيا في
الفعل، لأن الرخصة إنما جاءت في القول باللسان، فعن ابن عباس رضي الها



 منهم تقاة) و (إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان) (0) ودليلهم من السنة قون قول الرسول صلى الها عليه وسلم لعمار عندما أجبره المشركون على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، أنه قال له "كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئنأ بالإيمان" فال "إن عادوا فعد" وفي رواية "فإن أخذوك مرة أخرى فافعل ذلك بهم"(7).
والقول الخامس هو القول الراجح لدلالة النصوص عليه وإجماع العلماء، وحتى لا يظن القارئ أن عدم جوازها بالفعل محصور في الغير، فقد قال علماؤنا إن محل الرخصة في القول الـول دون الفعل أي فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة بشرط أن يضمر خلافه، وأن يعرّض في كل مـ الِّ


 واطلاع الكفار على عورات المسلمين، وما شابه ذلك من المحرمات، ولو

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : فتح الباري } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : فتح الباري }  \tag{0}\\
& \text { سبق تخريجه راجع أدلة التقية . }
\end{align*}
$$

فعل ذللك كان آثماً ولا يعذر في فعله، ويطبق عليه الحد(!). وقال بعض العلماء بجواز كل ذلك إلا في قتل الغير (「) ومن أجل أن لا تكون التقية باللّسان، عكاز أ يتكئ عليه المسلم في كل إكراه؛ ملجيء أو غير ملجيء، ومن ثم يقع في المحظور، فقد وضع علماؤنا ضورابط للعمل بها استتادا إلى الأدلة من الكتاب والسنة، ووفقأ لتعريفهم للإكراه ومر اتبه وشروطه. ومن هذه الضوابط :

1) إذا وقع المسلم بين الكفار، ولم يتمكن من إظهار دينه، لتعرض اللهخالفين له، وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه. ولا يجوز له أصلا أن يبقى هناكّ ويخفي دينه، ويتشبث بلث بعذر الاستضعاف، فإن أرض الله واسعة، ويستثنى من ذللك من كان له عذر شرعي في ترك الهجرة، كالصبيان، والنساء، والعميان، والمحبوسين، الآين يخوفهم المخالفون بالتّل، أو قتل أولادهم، أو آبائهم، أو أمهاتهم، تخويفأ يظن معه إيقاع ما خوفوا بها سواء ساء كان هذا التتل بضرب العنق، أو بحبس القوت. وفي هذه الحالة يجوز له المكث مع المخالف، والموافقة بقدر الضرورة كأن يتلفظ بكلمة الكفر إن اضطر إليها، وكذلك يجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج و الفرار بدينه( ${ }^{(r)}$ إذا تلفظ المكره بالكفر فعليه أن يبرئ قلبه من الرضا بها بار وأن لا يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض(i) (التورية بالثي) فإن في في المعاريض لمندوحة عن الكذب، مثّل أن يقول "أن محمدا كذّاب" يعني عند الكفار أو يعني محمدأ آخر، ومتيى لم يكن كذللك كان كافرأ، لأن المعاريض لا سلّطان للإكراه عليها (م)

 فإن فعل ذلك مع اطمئنان القلب بالهّ عز وجل فلا إثم عليه ولا يخكم عليه بالكفر (7).
§) إذا شاكلت حالة المسلم بين المسلمين الحالة بين المسلمين والمشركين والكفار حلت له التقية محاماة عن النفس (Yالـ
 انظر : مفردات الفاظ القران . الراغب الأصفهاني . تحقيق صفوان داوودي / . ٪ 0 طا نشر دار القلم
2) يجوز للمسلم الثلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه إذا ترك بعد ذللك يعمل مـا بشثـاء.
لا بجوز للمسلم أن بتلفظ بـها عند الإكر اه مع بقائه بين الأ عداء6 فإنه و الحالاة هذه سبلتزّ بكل مـأمروه بـه من اسنحلال المحر مـات وتر كـ الفر انضض و الو اجبات• و فعل المحظوراثت و المنكر ات. سئل الإمـام أحمد عن الز جل بئسر 6 فبعرض على الكفر 6 وبكره عليه، أله أن



 على كلمة بیو للها ثـم بُخلىى، لا ضر بـإجابتثه إلى الكفر المقام عليه، واستحصلا المحر مـات، وترك الفر ائض و الو اجباتك و فعل المحظورات و المنكر ات، وإن كان


 المشقة التّي بمكنه تُحملها، كالحبس مع القوت، و الضر بـ الليسبر غير المـلّك، بلّ عليه إظهار مذهبه، وإظهـار مذهبه عزهيمة، فلو تلفت نفسه لذللك فإنه شـهيا قطعـَك و قال بعض الـعلماء : لو و افقهم


القلوب(r)

أعظم من أخذ مـاله(ع)
جو از التّفبة بـاللسـان في حون بعض ذوي المرو
 و غضـا لـه، وشـهر هة في حقه، فهو كالضدرب الكثبر في حتو غير ه(0).

غير (0)
 أجمع العلماء على من أكره على فتّل غير 6 أنـه لا بيجوز لـه الإفدام على فتلّه، و لا انتهالك حرمنه بجلد أو غبر 6

 انظر : المغني : ابن قدامه • الـر/ الـرهr.

البلاء الذي نزل بـه(1).
( ) (النقية جائزة لصون المالّ، لأن صونه كصون النفس، والحاجة إليه شديدة)
وهنالك مسائل كثثيرة اختلف فيها العلماء من حيث جواز التقية فيها، أو لا . مثل الإكراه على الطلاق، وبيع المكره، وفي نكاح المرأة ووطئها،
 المزيد فلير اجعها تحت باب الإكر اه.

اختلف الخوارج في حكمها؛ فمنهم من منعها مطلقاً وقال بحرمتها في القول والعمل، ولا ير اعى المال، وحفظ النفس و العرض في مقا وقابلة الدين. ومنهم من أباحها في القول و العمل، وإن أدى ذلك إلى الـى قتل الغير؛ و ومنهم من توفق فيها حتى يرى حال أهل النقية، هل هم مؤمنون أو كفار ثم يحكم بعد ذلك بجواز ها أو منعها، ومنهم من أجازها في القول دون العمل عند

فالأزارقة من الخوارج أتباع نافع بن الأزرق برون البراءة من أهل
 والقعود عن القتال كفر "(0)" واحتج بقوله تعالى (وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشبة الله) () وأما النجدات أنباع نجده بن عامر الحنفي، فقد خالفوا الأزارقة، وقالوا بجواز ها في القول والعمل كله وإن كان في قتل النفوس. واحتجوا بقول اله

 وبرئوا ممن حرّمها، ونولوا أصحاب الحدود، و الجنايات من مو افقيهم(^) وتو قفت الأخنسية (أتباع الأخنس بن قيس) من الثعالبة و هي فرقة من الخوارج في جميع من كان في دار النقية من أهل القبلة، فمن عرف منه

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : التفسير الكبير : الرازي الـزي }  \tag{array}\\
& \text { انظر : الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر البغدادي / ص ٪ }  \tag{}\\
& \text { المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبر البنان } \tag{0}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين . ابو الحسن الاشعري IVF/ ، IVF ، تحقيق محمد معين }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { Vن سن سورة النساء الآية V7. } \tag{7}
\end{align*}
$$

إيمان نولوه عليه، وإذا عرف منه كفر تبر أوا منه(').
أما الصفرية (أنباع زياد بن الأصفر) فقالوا
 أما الإباضية (أنباع عبد اله بن إباض) فقد اتفقوا مع الصفرية في جواز ها بالقول والللسان دون العمل، وز عموا أن مخالفيهم من أهل الصالهاة كقار نعمة، وليسوا بمشركين، حلال مناكحتهم وموارثتّهم، حلال غنرا ونيمة أمو الهم من السلاح والكرْاع عند الحرب، حرام ما وراء الحاء ذلك، وحرام

 تزويج المر أة المسلمة من كفار قومهم في دار التققبة، كما يسع الرجل منـ منهم أن يتزوج المرأة الكافرة من فومه في دار النقية، أما في دار العلانية فلا يستحون ذلك فيها (r).
ج- أما الزيدية (أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اله
 الحق(\&)، فإنهم قالوا بجواز الثقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان، وطعنت السليمانية منهم (أتباع سليمان بن جرير) في الرافضة الذين يألخذا القول والفعل. قال سليمان : "فكل ما أرادو ا تكلموا بها فإن قيل لهم في ذلكّ،
 د- أما المعتزلة فقالوا بجواز ها في اللسان حالة الإكراه دون الـي الفعل. يقول أبو الهذيل
 التعريض والتورية فيها أكره عليه، فله أن يكذب، ويكون وزره موضوعأ عنه"().
فهم نظروا إلى التقية نظرة عقلية، فاستحسنو ها في القول باللّسان حالة الإكراه شريطة أن لا يتعدى ضرر ها إلى الغير، فحصرو ها في إظهار كلمة
 كالقتل، والسرقة وما أثبه. واستثنثوا من الفعل السجود لغير اللّ شريطة أن يفعله لله سبحانه لا لغيره.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الظظر : الملل والنحل : الشهرستاني }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : مقالات الاسلاميين : الاشعري 1//10 . } \tag{}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الملل والنحل : الثهرستاني } \tag{0}
\end{align*}
$$

وبيان ذلك أنهم فسموا القبائح من حيث الإكراه عليها، أو عدمه إلى
قسمين:
(1) ما يتغير حالهه بالإكراه، وهو كل ما لا بتعدى ضرر الإنسان إلى غيره، كإظهار كلمة الكفر، إن فعله قبيح دون الإكراه، أما إذا أكره جاز لا لها أن يقوله لا عن اعنقاد.
 الغير، وما شاكل ذلك، فما كان هذا سبيله لا يتغير حاله بالإكر الاه، لأنه
 أما السجود لغير الله، فبإمكانه الإنفكالك منه، بأن يفعله لله لا للشيطان أو

الإنسان (1)
أما الشيعة الإمامية فإن كلامهم مضطرب في هذا المقام كما قال صـاحب تفسير روح المعاني()، ثم ذكر أقو الهم فيها : "فقال بعضـهم : إنـها جائزة في الأقو ال كلها عند الضرورة، وربما وجبت لضرب من اللطف والاسنصـلاح، ولا تجوز في الأفعال كقتل المؤمن، ولا فيما يعلم أو بيغلب على الظن أنه إفساد في الدين، ولذلك فاللو ا : لا تجوز اللتقية إذا كان الأمر سيؤدي إلى إز هاق نفس بريئة، فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر رضي الله عنه، قال : "إنما جعلت الثقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية")
وكذللك لا تجوز النقية في شرب النبيذ، والامتناع عن المسح على الخفين، فعن أبي عمر العجمي فال : قال أبو عبد الله (جعفر الصـادق) يا أبا عمر : تسعة أعشار الدين في النقية، ولا دين لمن لا نـقية لله، والنقية في

وكذللك قاللوا لا يجوز للإمام في أي حال من الأحوال أن يظهر الفسق
والمجانة تقية، لأن مقامه مقام رسول الله صلى الله عله عله اللا وله وسلم، ومقام
 الزلل والخطأ، ولذلك فإن بعض فرق الإمامية قالت بأن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم (أخو الحسن بن علي وهو الإمام الحادي عشر عندهم) لا يصلح للإمامة لأنه ظاهر الماهِ المانة والفسق، غير صائن لنفسه، معلن للمعاصي، منهمك في المحرمات(0).
(1) انظر : نظرية التكليف _ آراء القاضي عبد الجبار المتزلي ) د. عبد الكريم عثمان / EVA ، مؤسسة الرسالة ، بيروت رو ام ام.





يقول ابن مامويه القمي : الثقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها فبل خروجه فقد خرج عن دين الا الهُ، وعن دين الإمامية، وخالف الهة ورسوله والأئمة(!) . وفي موطن آخر يقول : إنها رخصة ظاهر ها خا خلاف باطنها، يعمل بظاهر ها، ولا يُدان بباطنها (r) ويقول الثيخ المفيد بن النعمان : " إنها قد تجب أحيانأ، وقد يكون فعلها في وقت أفضل من تركها، وقد يكون تركها أفضل من فعلها". ويقول أبو جعفر الطوسي : "إن ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس". وقالَ غيره : إنها واجبة عند الخوف على المال، ومستحبة لصيانة العرض، حتى يُسن لمن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم في
 الكفر لأدنى مخافة، وحملوا أكثر أفعال الأئمة مما يوافق مذهب أهل السنة،

ويقوم به الدليل على رد مذهب الثيعة على التقية(٪).
ومع هذا الاضطراب في حكمها عند علمائهم، إلا أن الواقع العملي
عند الثبعة يؤكد القول بوجوبها، ولأدنى حاجة وخاصة في مجتمع المخالفين لهم في مبادئهم، لذلك أنكر الحسن المثنى بن الحسن ألسبط بن علي بن أبي طالب رضي اله عنهم على الر افضة ممارستهم لها واعنتبر ها وسيلة إلى الكذب والخداع. قال الحسن لرجل من الرافضة : "والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم، ثم لا نقبل منكم نوبة" لا لا فقال له رجل : لم لا تقبل منهم توبة ؟ قال : نحن أعلم بهؤلاء منكم، إن هؤ لاء إن شاء اءوا صدقوكم، وإن شاءوا كذبوكم، وز عموا أن ذلك يستقيم لهم في التقية، ويلك ! إن النققة باب رخصة للمسلم إذا اضطر إليها، وخاف من ذي سلطان أعطاه غير ما في نفسه يدر أ عن ذمة الله، وليست باب فضل، إنما الفضل

 نظر : روح المعاني : الالوسي

وانظر : اصل الثيعة واصولها محمد الحسين ال كاشف الغطاء / ص . 10 ـ ـ و انظر : التبيان في تفسبر القران : الطوسي

هاشث الرسولي انظر : المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام اهل الرفض والاعتز ال : الذهبي / ص £٪ .

## " آثار التقية"

المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية، لا يساوره أدنى شك في أن الاين الإسلامي قائم على التقوى لا التققة، لأن النقوى في تعارف الشرع هي : "حفظ
 على هذا التعريف فإن اللتقوى نورث في الإنسان المسلم، الصدق والإخلاص والمحبة، والوفاء بالعهج، والعدل والإحسان، والرحمة وغير ذللك من الأخلاق
 طريقهم إلى الفوز برضنوان الله في الآخرة. وبالرجوع إلى أصل الكلمتين في اللغة، نجد أنهما تعودان إلى أصل واحد ومعناهما يدور حول صيانة النفس وحفظها عن الأذى والضرر في اللنيا، وحفظها وحمايتها من عذاب اله وسخطه يوم القيامة. وإذا ما نظرنا إلى الآيات الكريمة التي وردت فيها ألفاظ التنقوى، وتقاة، وأتقاكه، ووقاهم ... الخ، نجد أنها تدور حول الما المحنى اللسابق. فهل من التنقوى أن يتلفظ المسلم بكلمة الكفر إذا ما أكره من قبل الأعداء، أو يمتتع عن ذلك ؟ التقوى أن يقوم بفعل شركي، أو ارتكاب محظور شرعي حالة الإكراه أو يرفض ذلك ؟ و هل من التقوى أن تظظل التققية ملازمة له طيلة حياته في مجتمع المخالفين له في الاعتقاد، اضطر للالك أم لم يضطر . وبناءً على هذه الأسئلة سأقسم الآثار إلى قسمين : الأول : الأثر الإيجابي،

والثاني : الأثر السلبي.
أولاً : الأثر الإيجابي :
الأثر الإيجابي التمترتب على التقية عند القائلين بأنها رخصة سواء أكانوا من
أهل السنة أو من غير هم هو المحافظة على الإلى الدين والنفس والعرض واليا والمال من شر الأعداء، وعدم إلحاق الضرر بالغير، وأثره ها عند القائلين بمنعها هو : إظهار الدين وإعزازه وإغاظة الكفار.

## ثانياً : الأثر السلبي :

مر معنا عند عرضنا لأدلة الثيعة على التقية من أقوال وأفعال آل آل البيت المنافع والآثار المترتبة على العمل بالتقية أو تركها في الدنيا ونا والآخرة، ولا أرىى من ضرورة لإعادتها، وحسبنا هنا أن نبين الأثار السلبية المترتبة على التقا خلال الأدلة التي ساقو ها ونسبو ها إلى آل البيت رضي الله عنهم. واليا والآثار هي: ( ) إدخال مأ ليس في الدين منه، وإظهاره في غير ما هو عليه، وذّلك

بالافتراء على الهُ ورسله، وتأويل النصوص وتعطيلها باسم التقية.「 ( الناس وأفعالهم تناقض ما جاء في الدين من الدعوة إليها والالتزام بها، مما يؤدي إلى إحجام الناس عن الدخول فيه. الطعن في آل البيت وعدم الثقة بأقو الهم وأفعالهم، ونسبنهم إلى الكذب
 القرون المفضلة، بقرون الظلم والتعسف والاستبداد والطغيان والقهر. و هذا من شأنه أن يشكا أبناء المسلمين و غير هم إذا اطلعوا على كتبهم ور أوا أفعالهع.
الحجر على عقول الثيعة وإسكات كل صوت ينادي بالرجو ع إلى الحق، فالنصوص المنسوبة إلى البيت في نظر الشبعة يحرم ردها أو مناقثشتها ولا يجوز مخالفتها لأنها مروية عن المعصومين، و هذا إما أن يؤدي إلى إلى التمرد على الدين، وإيجاد شرخ في العلاقة بين أفراد المجتمع الثيعي بخاصة والمجتمع الإسلامي بعامة كما حصل للالنصارى عندما تمر الوردوا على كنيستهم الجاهلة التي حجرت على عقول أتباعها، وإما أن يوسع هوة الخلاف ويحكمها بين الثيعة وأهل اللسنة، ونحن أحوج ما نكون إلى الاتفاق والتفاهم لا الفرقة والاختلاف.
وأختم هذه الآثار بقول القاضي عبد الجبار الذي بيّن خطر هذا المبدأ على مبادئهم التي يعتقدون بها عند ذكره لـطاعن الثبعة في أبي بكر رضي الشّ عنـ والجواب عنها. يقول : "وليس يمكنهم بعد ذللك إلا التعلق بالتقية، التي هي مفز عهم عند لزوم الكلام (عندما تلزمهم الحجة) ولو علموا ما عليهم في ذلك لاشتند هربهم
 للرسول، وتجويز ذلك منه يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين لتجويز الثقية". ثم يقول في موضع آخر : "فكيف يوثق مع ذلك مما ينقل عن الرسول وعن الائمة، و هلا جاز أن يكون أمير المؤمنين نبيأ بعد الرسول، وترك ادعاء ذلك

تقية وخوفأ"(').

## الخاتمة

وهكذا بعد عرضنا لموضوع التققية بين أهل السنة ومخالفيهم نستطيع أن نستخلص أهم النتائجّ: رغم وجود أصل كلمة التقية في اللغة والقرآن والسنة إلا أنه لم يصطلح عليها إلا بعد غيبة الإمام الثناني عشر عند الثيعة الإممامية _ كما يز عمون _ أي في أواسط القرن الرابع الهجري، فأصبحت اسمأ ملازمأ للإمامية وعرفوا به اكثر من غير هم، بل أصبحت مبدأ من مبادئهم ولا يستكمل الثيعي إيمانه إلا بالاعتقاد بها. المحافظة على النفس من شر الأعداء تختلف عن المحافظة على الدين والعرض والمال.
「) النقية ليست هي الددارة وإن اتنفتا في بعض المعاني. ₹ ) لم تحتل التقية عند أهل السنة والخوارج والمعتزلة والزيدية، مساحة واسعة في كتبهم، وإنما تتعرض إليها الفقهاء تحت مسائل الإكراها، ولم يعلقوا الإيمان أو الكفر عليها. أما عند الثيعة الإمامية فقد احتلت مساحة واسعة في كتبهم المعتمدة، فأفردوا لها أبوابأ خاصة بالجا بها وأضافوا إليها الكتمان والإذاعة والمداراة. وذكرت كذلك تحت كتاب الإيمان والكفر ، ولذلك قام الثيعة الإمامية بلي" أعناق النصوص من القرآن والسنة بما يخدم فكرة التققية. 0) يتبين لنا مشابهة الثيعة الإمامية في أصل نشأة النقية لبعض الأمم واختلافها معها في التطبيق. براءة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من التقية المنسوبة إليهم، لأن أقو الهم
وأفعالهِم داخلة في الأمر بالتباليغ(')

بر اءة آل البيت رضي الله عنهم أيضأ من اللققية المنسوبة إليهم، ورفضهم
^) حكم التقية عند أهل السنة والخوارج والمعتزلة والزيدية دائر بين الجواز والمنع، وأما عند الإمامية فإن أدلتّه على التقية مشعرة بوجوبها في مجتمع المخالفين لهم في الاعتقاد، فهي حالة دائمة تظل ملازمة للثيعي طيلة حياته وليست حالة طارئة. لا وجود للتقية بين مسلم ومسلم أو بين مسلم وعدو للاين غير مجاهر
بعداونه، وإنما تكون اللققة بين المسلمين وأعدائهم الـجاهرين بعداوتهم
 الشرائع " الرسول صلى الله عليه وسلم قو لا وفعلا لأنه كان على طريق التقية ، وفي ذلك ابطال معرفة كثير من
إذا أكر هو هم على الكفر.

- • التقية بالمفهوم الثيعي الخالص فيها إفراط في الدين، وتحميله ما لا يحتمل، وهي كذلك طريق إلى النفاق والكنب والخداع، ومانعة من الالتقاء والتجاوب بينهم وبين أهل السنة.
والحمد له رب العالمين.


## ثبت المراجع



「 الجامعة الأزهرية.
§ ) إسلام بلا مذاهب : مصطفى الشكعة، ط طّ، بدون دار نشر، 9V9 ام.


أوائل المقالات في المذاهب والمختارات : محمد بن محمد النعمان (المفيد)، تققيم
 البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير، دار الفكر، بيروت،


الثنيان في تفسير القرآن : محمد بن الحسين الطوسي، تحقيق أحمد حبيب العاملي،
مطبعة النُعمان، النجف الأشرف، re re 97 ام.
تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير، تحقيق محمد إبر اهيم البنا وزميليه، القاهرة،
T ( م1991
التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): محمد بن عمر الرازي، طا، دار الكتب العلمية،

$$
\begin{equation*}
\text { بيروت، • } 99 \text { ام. } \tag{}
\end{equation*}
$$


 بدون طبعة.

$$
(10
$$(17 تيسبر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : عبد الرحمن السعدي، طّ، مكتبة


الجامع الأحكام القرآن : محمد القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
جذور الفتنة في الفرق الإسلامية منذ عهز الرسول حتى اغتيال السادات : حسن
 حاثية على أوائل المقالات : هبة اله الشهرستاني، المطبعة الحيدرية، النجف:9Vr 1 م. (Y) حكمة الأديان الحيّة : كاير جوزيف، ترجمة حسن الكيلاني، دار مكتبة الحياة، بيروت، غ 97 ام.
(YY (Y (Y Y (Y६ الديانات والعقائد في مختلف العصور : أحمد عبد الغفور عطار، طا، مكة المكرمة، (91
Y0 (Y0) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : محمود الألوسي، ط\&، دار

$$
\text { إحياء التراث العَّبي، بيروت، } 9 \text { 1 ام. }
$$

 الإسلامي، بيروت، ع97 97 ام.
(YV الإلار أعلام النبلاء : محمد بن احمد الذهبي، تحقيق مأمون الصاغرجي، حسين


العربي، بيروت، بلا تاريخ.
 . 9 Fr
(r. الثيعة والتشيع : موسى الموسوي، ط 1 ام، بدون دار نشر.
 r ( بيروت، 9V9 ام.
سץ) صحيح الكافي (اختاره من كتاب الكافي للكليني) محمد بن الباقر البهجودي، ط، الدار
الإسلامية للنشر، طهران، (9 ال ام.
 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، 900 1م، وطبعة دار الإفتاء، الرياض ، الهِ • 91 ام. ○ (الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدعة والزندقة : ابن حجر الهيثمي، تعليق

 ( H ) فتح الباري، شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي (ابن حجر العسقاني)، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، بلا

تاريخ.
 الشوكاني، دار المعرفة، بيروت.
 الحميد ، دار المعرفة، بيروت، بلا تاريخ. - \&) فضح التلمود (تعاليم الحاخاميين السرّيّة) براناتيس، إعداد زهدي الفاتح، ط٪، دار النفائس، بيروت، (991) 9 م. (§) القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، طY، مؤسسة الرسالة، بيروت،
19AVV م.
 ץ § ) الكافي في الفروع : محمد بن يعقوب الكليني، ط إيران، طّ، بتحقيق الغفاري، دار
الأضواء، بيروت، 9^0 ام.



 ( EV الرسولي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، بلا بالـاريخ.
 إيران،
المختصر في أخبار البشر: إسماعيل بن كثبر، ط1، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة، بلا تاريخ.
-0) مروج الذهب ومعادن الجوهر : علي بن الحسين المسعودي، تحقيق محمد محي

(ol
(or المعجم الفلسفي : مراد و هبه، طّ، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 9V9 ام.
(or المغني : عبد ألهّ بن أحمد بن قدامة، تحقيق عبد اله التركي، عبد الفتاح الحلو، ط؟،
دار عالم الكتب، الرياض، 999 ام. 9 الـو
(0٪ المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار الأسدأبادي، تحقيق عبدالحليم محمود، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، بلا تاريخ.
000 (ألرات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داوودي، طا،

 هيلموت ريتر، طّ، نشر فرانز شتانير، • 9 الامي
(OV

(O1 الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الثهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت ، بلا تاريخ.
المنتقى من منهاج الاعتدال (مختصر: منهاج السنة لابن تيمية)، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق محب الدين الخطيب، وزارة اللثؤون الإسلامبة والأوقاف، الرياض،


- (7) موسوعة كشاف اصططلاحات الفنون : محمد بن أعلى التهانوي، تحقيق علي دحروج، طا، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 979 امـ
الميزان في تفسير القرآن : محمد حسين الطباطبائي، طّ، منشورات مؤسسة

(7Y) نظرية التكليف (آراء القاضي عبد الجبار الكلامية) : عبد الكريم عثمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، $9 V 1$ ام.


[^0]:     . . من سورة القصص الاية (\&) .
    
    الالستخرك على الصحيحين : الحاكم rov/r . مر تخريجه عند ذكر الادلة من القران على التقية ومناسبة نزول

[^1]:    
    انظر : الصوآعق المحرقة . ابن حجر / / T .

    وعن العصمة يقول : محمد الحسين آل كاشف الغطاء ( ونتقتق أن الامام كالنبي ، يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفو احش ، ما ظهر منها وما بطن ، من سن الطفولة الىى الموت عددا وسهوا ، كما يجب ان يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان . أحل الثيعة وأصولها / ص 09 مؤسسة الأعلمي
    

    $$
    \begin{align*}
    & \text { باختيار منهم "طّ بتحقيق الغفاري . } \\
    & \text { انظر : روح المعاني : الالوسي זآل/ 1ro . } \tag{£}
    \end{align*}
    $$

