الملفتا العديتالسعوديت
نزارة النغيمرالعاليم
جاهمتح أمرالتنى
كليتا اللعوتو وأصولا اللدين
قسم_العتيلة قالأديان

أثز الـنصـرانيـة على الاثنى عشـريهة
في أهـول الديـن

خثت متلامرلنيل هدجتالماجسنير

إعاها الطالبت:
ملتختربت عليان بن علي الوافي

$$
\varepsilon r \varepsilon-\Lambda \cdot 1 r r
$$

إشناففضيلتُ الأسناذ الككنُ :
محمل عبل الحافظ
هl£r•/\Erq


## هلخـص الرســالة

عنوان الرسالة: أثر النصر انية على الاثثى عشرية في أصول الدين. اسم الباحثة: مديحة بنت عليان بن علي الو افي. الـارجـة : الماجستير. موضوع الرسالة: مسائل الاعنقاد التي يظهر فيها تأتٔر الاثثى عشرية بالنصر انية. هدف الاراسة: بيان الأصول التي أخذت منها أكثر عقائد الاثثى عشرية من خلال مقارنة عقائدها بعقائد الأديان الأخرى. خطة الموضوع: تبدأ بعرض عقائد النصارى، ثم عقائد الاثثى عشرية المشابهة لها،

ثم بيان أوجه التنتابه بينهما، ثم الرد عليهما. ملخص الرسالة: تشنتل الرسالة على أربعة أبواب، وخاتمة. الباب الأول: التعريف بالنصر انية والاثثى عشرية. الباب الثاني: الله جل جلاله في اعتقاد النصـارى والاثثى عشرية . الباب الثالث: الأنبياء عليهم السلام والحواريون والأئمة عشرية.

الباب الرابع: مصادر النتشريع عند النصـارى والاثثى عشرية. الخاتمة: ذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الاراسة، وهي: (. أثرت الأديان الأخرى في النصرانية والاثثى عشرية تأثيراً بالغأ انحرف بهما عن طريق الحق.
「. تشابه النصارى والاثثى عشرية في أكثر المسائل الاعنقادية يؤكد نأثنر الاثى عشرية بالنصر انية.
「. كثرة الاختلافات في النصوص التي يستنل بها الفريقان تؤكد بطلان عقائدهما.

المشرف على الرسالة:
أ. د. محمد عبد الحافظ

الباحثة:
مديحة بنت عليان الو افي

## SUMMARY RESEARCH

Title of reserch: The influenœ of Christianity on the twafth dogmatic seet in the theme of belief "comparative study".
Name of the researcher: Madeiha Bint Elyan Bin Ali Alwafi.
Scientific degree: MA "master of arts".
Subjed of reerch: matter of belif in which the twalfth dogmatic sed being influencedby Christianity is clear.
Aim of reerch: demonstrating the origins from which the twafth dognatic sed takes via comparing their beliefs with the beliefs of other religionso.

Plan of reserch: it starts with preenting thebsief of Christianity, and presenting the beliefs of the twelfth dogmatic sect which are similar to them.
Then presenting the similarities between them, Finally the reply to them.
Summary of research: it includes four chaptersand a conclusion.
First chapter: identifying Christianity and the twelth dogmatic sect.
Seoond chapte: Allah, the Al mighty, in the bdiefs of Christianity and the twefth dogmatic sect.
Third chapte: prophet, disciples messenger and imams in Christianity and the twelfth dogmatic sect.
Fourth chapter: sources of legislation in Christianity and the twelth dogmatic sect. Conclusion: presenting the most important results of the researcher as follows:
$\Rightarrow$ Theothe religions affeeted on Christianity and thetwefth dograticset greetly as they deviated from the righteous way.
$\Rightarrow$ Thesimilarities betweon Christianity and the twefth dogmatic set confirm the influence of Christianity on the twelfth dogmatic sect.
$\Rightarrow$ The differenoss in the tert which the two groups use as proofs confirm the invalidity of their belief.
The researcher:
Madeiha Bint Elyan Bin Ali Alwafi.
The supervisor of research:
Dr. Mohammad Abdulhafiz

## ~~~~

الحمد لله رب العالمين، أحدده سبحانه وأستغفره وأنوب إليه، وأؤمن به وأنوكل عليه، وأثني عليه الخير كله؛ وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد، اللي لا شريك له في الكون ولا ولد، واحد في ذاته وصفاته و أفعاله سبحانه وتعالى،
 عبده ورسوله؛ جاء بالحق وصدَّق المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين، وعلى كل من أقام وجهه للاين حنيفأ؛ وقال: إنني من المسلمين.

فإن الهَّ تعالى قد أرسلَ نبيَّهُ محمداً تكون البشريةٌ إليهِ، بعد أن ران الجهلُ، وتراكم الظلُُ، وتفاقم الفسادُ، وتباعد أكثرُ الناس عن قويم الخلق وصحيح الاعتقاد، ومهمنَّه كمهمةِ غيره من الأنبياءء والمرسلين . .

أرسلهُ الهُ بين بدي الساعة بالحقِّ بشير أ ونذير أَ، وداعيأ إلى اللهِ بإذنهه وسر اجأ
منير أ؛ فعلم به من جهل، و هدى به من ضل، فأضاء به الطريق، ومهـ به السبيل إلى عز" الدنيا وسعادةٍ الآخرة، فكان مُوحشة؛ ليبين لهم الصراط المستقيم، فأحبَّه أصحابُهُ وآثروه على أنفسهم، وفدوه بآبائهم وأمهاتهم، ونصروه على أبنائهم وإخوانهم، لما رأوا فيه المثل الأعلى في كل

|  |
| :---: |

وأنزل اله تعالى على نبيه ومصطفاه للناس ما نزل إليهم من ربهم لعلهم يتقون، فكانت شريعته أكمل الثرائع، ورسالته خاتمة الرسالات، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الهّ حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله به الدين، و وأتم به النعمة،
 النبي منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه))(1)، وصدق الهَ تعالى إذ يقول: لِّلَّدُ



ولقد ابتلي الإسلام مندُ بزوغ فجره، وقيام دولته وظهور أمره، بخصوم ألداء، وأعداءٍ خبثاء، راموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى وفي كل ذلك يظهر الله الحق، فر أوا أن كيده بالحيلة أنجع، فأظهر فوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التثيع، مما سمح لهم ببث عقائدهم بينهم فانحرفوا بعقيدتهم، وبالتنريج بدعوا بوضح عقائد جديدة مخالفة لعقائد الإسلام مشابهة لعقائدهم السابقة. ولهذا نرى أن عقائد الثيعة جملة من العقائد المتفرقة من أديان سابقة أثرت

في التثتيع مبندئة باليهودية، ثم المجوسية، ثم بقية الأديان الوثنية، ثم النصر انية. وأثر العقائد النصرانية على عقائد الاثثى عشرية ـ الفرقة التي ينصرف إليها اسم الشيعة اليوم ـ هو الذي تتتاوله هذه الار اسة بالبحث في أهم عقائد الفريقين، وبيان

أوجه النتشابه بينهما.


## أسباب اختياري هذا الموضوع:

دفعني لاختبار هذا الموضوع عدة أسباب، أهمها:
أولاً: رغبة مني في أكمال سلسلة الاراسات التي قام بها الباحثون لعقائد
الاثنى عشرية ومقارنتها بالعقائد اليهودية، والمجوسية، وبقية الأديان الوثثية(').
 ادعى النصارى عليه أقو الاً ما أنزل الهّ بها من سلطان.
 بأخطر التهم، ووصفوه بم بأبشع الصفات، كذا الدفاع عن آل بيت رسول الان الأظهار، الذين نسبت لهم مصادر الاثثى عشرية أقوالا هم منها براء كبراءة الذئب من دم (يوسف) الثم)
ثالثً: كذلك أردت النصدي قدر الإمكان لتلالك الهجمات الثرسة التي يقوم بها علماء الفريقين ودعاتهم على الإسلام والمسلمين، التي تتخذ فيها الوسائل المشرو عة وغير المشروعة؛ لإخراج السسلمين من عبادة رب الأرباب وحده، إلى عبادة الأرباب. كل هذا كان دافعأ لي إلى البحث والدراسة في عقائد الفريقين والمراحل التي مرت بها، والعوامل التي أثنرت فيها.

## عملي في البحث:

أما عملي في هذا البحث فهو كما يلي:

أولا: اقتصرت في هذا البحث على ذكر المشابهات بين النصارى والاثنى عشرية في جانب العقيدة معرضةٌ عن المشابهات بينهما فيما عدا ذلك من الأمور. ثانياً: التزمت ألا أنسب عقيدة سواءٌ أكانت للنصارى أو الاثثى عشرية إلا بعد توثيقها والاستدلال عليها من مصادر هم المتتمدة.
(1) مثال ذلك: (بذل الهجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود ـ للاكتور : عبد اله الجميلي ـ الطبعة الرابعة، وجـاء
 الرافضة ـ للاكتورة: بسمة جيستنية ـ مخطوط).

ثالثً: اجتهدت بقدر الاستطاعة في إثبات وراثة معاصري النصارى والاثثى عشرية لعقائد أسلافهم، وأنهم ما زالوا متمسكين بها بذكر ما يشهد لذللك من أقو الهم. رابعأ: راعيت في عرض العقائد المشتركة بين النصارى والاثنى عشرية أن أذكرها أولا عند النصارى ثم عند الاثنى عشرية ثم أذكر أوجه التشابه بينهما، ثم

قمت بالرد عليهها.
خامسأ: قمت بالرد على النصـارى والاثثى عشرية في كل ما ذكرته لهما من عقائد بإبطالها بنصوص من الكتاب والسنة والأدلة العقلية ما أمكن، مع بيان التناقض الموجود في كتبهم، الذي يعتبر من أقوى الردود عليهم.

## خطة البحث:

قسمت هذا البحث بتوفيق الله تعالى إلى مقدمة، وأربعة أبواب، وخاتمة. المقدمة: اشتملت على بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وعملي في البحث وخطة البحث. الباب الأول: التعريف بالنصرانية والاثى عشرية: وهو أطول أبواب البحث إذ فيه الحديث التفصيلي عن أهم مصادر التلقي عند الفريقين، والعو امل التي أدت إلى انحر افهما، وبيان أهم عقائدهما، وأشهر فرقهما، فهو بمثابة القاعدة التي قام عليها هذا

البحث، وفيه فصلان:

## الفصل الأول: النصرانية، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالنصرانية.
المبحث الثاني: أهم مصـادر الثلقي عند النصـارى.
المبحث الثالث: أهم عوامل انحر اف النصرانية.
المبحث الرابع: أهم عقائد النصـارى.
المبحث الخامس: الفرق النصر انية.
الفصل الثاني: الاثنى عشرية، وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بالاثى عشرية.

المبحث الثناني: بداية النشيع.
المبحث الثالث: أهم مصادر التلقي عند الاثنى عشرية.

$$
\begin{aligned}
& \text { المبحث الرابع: أهم عو امل انحر اف الاثثى عشرية. } \\
& \text { المبحث الخامس: أهم عقائد الاثنى عشرية. } \\
& \text { المبحث السادس: فرق الاثثى عشرية. }
\end{aligned}
$$

الباب الثاني: الله جل جلاله في اعتقاد النصارى والاثنى عشرية، وفيه ثلاثة
فصول:
الفصل الأول: عقيدة النصارى والاثثى عشرية في توحيا الربوبية، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: عقيدة الصدور عند النصـارى والاثنى عشرية. المبحث الثاني: عقبدة الحلول والاتحاد عند النصارى والاثثى عشرية.
 هم العلة المؤثرة في الخلق المسبطرة على الكون.

المبحث الرابع: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة المسيح والأئمة

يعلمون الغيب.
المبحث الساس: إسناد النصارى والاثثى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة

الفصل الثاني: عقيدة النصارى والاثنى عشرية في توحيد الألوهية، وفيه خمسة مباحث:
 هم الواسطة بين الخلق والخالق. المبحث الثناني: عقيدة الفذاء عند النصـارى والاثى عشرية.

المبحث الثالث: تقدبس الصليب والتربة الحسينية عند النصارى والاثثى

المبحث الرابع: أثر عقيدتي الصلب والو لاية في غفران الخطايا عند النصارى
والاثثى عشرية.

المبحث الخامس: الحج إلى القبور، وطلب الشفاعة من الأموات عند
النصارى والاثتى عشرية.
الفصل الثالث: أسماء الله وصفاته عند النصارى والاثنى عشرية، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أسماء الله وصفاته عند النصارى. المبحث الثاني: أسماء الله وصفاته عند الاثثى عشرية.

الدبحث الثالث: أوجه التنابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من أسماء الله تعالى وصفاته.
المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثثى عشرية في موقفهم من أسماء اله تعالى وصفاته.

الباب الثالث: الأنبياء عليهم السلام والحواريون والأنمة والاثنى عشرية، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: منزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين والأنمة عـد النصارى والاثثى عشرية، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: منزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين عند النصـارى. المبحث الثاني: منزلة الأنبياء عليهم السلام والأئمة المبحث الثالث: أوجه النتشابه بين النصـارى والاثثى عشرية في موقفهم من الأنبياء عليهم السلام والحواريين والأئمة

المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في مو قفهم من الأنبياء عليهم السلام والحواريين والأئمة

الفصل الثاني: عقيدة العصمة عند النصارى والاثنى عشرية، وفيه أربعة
مباحث:
المبحث الأول: عقبدة العصمة عند النصارى.
المبحث الثاني: عقيدة العصمة عند الاثنى عشرية.
المبحث الثالث: أوجه النتشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة
العصمة، مع الرد عليهما.
المبحث الرابع: الآثار المترتبة على عقيدة العصمة عند الاثثى عشرية.
الفصل الثلال: عقيدة استمرار الوحي والإلهام عند النصارى والاثثى
عشرية، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: عقيدة استمرار الوحي والإلهام عند النصارى. اللبحث الثاني: عقبدة استمرار الوحي والإلهام عند الاثنى عشرية. المبحث الثالث: أوجه النثشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم

استمرار الوحي والإلهام.
المبحث الرابع: الرد على النصـارى والاثثى عشرية في اعتقادهم استمرار
الوحي والإلهام.

الفصل الرابع: عقيدة الرجعة عند النصارى وعقيدتا المهدي المنتظر والرجعة عند الاثثى عشرية، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: عقيدة الرجعة عند النصـارى.

المبحث الثناني: عقيدتا المهجي المنتظر والرجعة عند الاثنى عشرية.
المبحث الثالث: أوجه النتابه بين النصارى والاثثى عشرية في عقيدتي
المهدي المنتظر والرجعة.

المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثثى عشرية في عقيدتي المهدي
المنتظر والرجعة.

الباب الرابع: مصادر التشريع عند النصارى والاثنى عشرية، وفيه ثلاثة

الفصل الأول: موقف النصارى والاثنى عشرية من الكتب السماوية، وفيه

المبحث الأول: موقف النصـارى من الكتب السماوية. المبحث الثناني: موقف الاثثى عشرية من الكتب السماوية.

المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من
الكتب السماوية.
المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في موفقهم من الكتب
السماوية.

والأنمة

المبحث الثاني: موقف الاثثى عشرية من أقو ال الأئمة

وموقف الاثثى عشرية من أقو ال الأئمة كِّه.

المبحث الرابع: موقف أهل السنة من أقو ال النبي
الفصل الثالث: اعتقاد النصارى والاثنى عشرية بأحقية التشريع للحواريين والباباوات والأئمة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اعتقاد النصارى بأحقية التشريع للحواريين والباباوات. اللبحث الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية بأحقية التنشريع للائمة
المبحث الثالث: أوجه النثابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم بأحقية التشريع للحواريين والباباوات والأئمة، مع الرد عليهم. ثم أنهيت البحث بخاتمة أوجزت فيها ما توصلت إليه من نتائج خلال البحث.

وفي الختّام: لا يسعني إلا أن أرفع أكف الابتهال والحمد والشكر إلى اله وحده عظيم الإحسان الذي لو لا عنايته وتوفيقه لما هديت لإخراج هذا البحث

إذا رضبت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. كما أدعو الله عز وجل للو الدين الكريمين اللذين كان دعاؤ هما ـ بعد توفيق الله عز وجل ـ خير معين لي في فترة إعداد هذا البحث، أدعوه سبحانه أن يجزيهما عني خير الجزاء، وأن برحمهما كما ربياني صغيرا، وأن يجعل عملي هذا في موازين حسناتهما.

وأخص بشكري وعظيم تقديري شيخي العلامة الأستاذ الدكتور / (محمد عبد الحافظ)، حيث تفضل فضيلته بالإشر اف وإبداء الملاحظات الصائبة على هذا البحث رغم ضيق وقته وكثرة مشاغله؛ أسأل الله جل جاله أن يبارك له في علمه وعمره وأهل بيته الطيبين، وينفع به المسلمين، إنه سميع قريب مجيب. كما أنوجه بو افر الشكر والتقدير لكل من فضيلة الثيخ الأستاذ الاكتور / (عبد العزيز الحميدي)، وسعادة الاكتورة/ (عائشة روزي)، على تفضلهما وتكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، سائلة اله تبارك وتعالى أن ينفعني بنوجيهاتهما، وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة، وأن يو فقهما في الدنيا والآخرة. ولا أنسى أبدأ الذين بذلوا الجهود، وذللوا الصعوبات، حتى توفرت لي مصـادر ومر اجع هذا البحث، ، فجزى الله الجميع عني خير الجزاء. واله أسأل أن يجعل عملي هذا مقبو لا عنده، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يغفر لي خطئي وتقصيري فيه، وأن يوفقني لما يحبه ويرضاه، لا إله إلا هو عليه نوكلت وهو حسبي ونعم الوكيل.

والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

# الباب الأول: <br> التعريف بالنصرانية والاثنى عشرية 

## وفيه فصلان:

المصل الأول: النصرانية. (الفصـل الثــانــي: الاثنى عشرية.


## المبـث الأول:

## التتعريف بالنصـرانيـة

 بني إسر ائيل، إلا أن أتباع هذا الدين قصروا وفرطوا، فنسو ا حظأ ممـا ذكروا بـه، فلم يحـافظوا عليـه وتنــولوه بـالتحريف والتبديل حتـى أصبح مختلفـأ تمامـا عمـا جـاء بــه . ${ }^{(1)}$ - > 8 8

ويطلق على أتباعه (نصارى)، كما أخبر الهُ عز وجل عنهم في كتابـه الكريم،



## وقال تعـالى:





[^0]

ورد في سبب تسميتهم (نصـارى) عدة أقو ال مختلفة، و هي كما يلي: أولاً: أنهم سمو ابـللك نسبة لقريـة تسـىى: (ناصـرة)(') ينسب إليهـا (عيسىى) -
 عباس) و(قتادة)()، و لا نجد في الأناجيل اسم (النصـارى) رغم ذكر مدينة (الناصرة)

 بأنـه لا يوجد لمدينـة (الناصـرة) أي ذكـر في العهد القديم؛ ولا في التلمـود؛ ولا في الأسفار الأبوكريفا، ولا في الكتابـات التاريخيـة السـابقة للميلاد(گ) لذلك لـم أجد نص لـر
(') قرية بالشام اختلف في اسمها فقيل: اسمها (نصران) قال به (الجوهري)، وقيل: (نصرانة) و(نصورية) ذكره
(الزبيدي) و (الفيروزآبادي).


 الثانية ( ( \& § (هـ) - دار إحياء الثنراث العربي - بيروت).



 بيروت).



 مكتبة العائلة ـ القاهرة). لماذا لم تذكر (الناصرة) إلا في الأناجيل، دون ما قبلها من الكتابات!!. هل لأنها قرية صغيرة منعزلة فلم يكترث

 قولهم: ((يسوع الناصري)"؟! يجيب على هذا الدكتور (عبد الفتاح الفاوى) فيقول: إن (إطـلاق صفة الناصري على عيسى وعلى تلاميذه لعلها لا تدل على النسبة إلى الناصرة كهـا يتبادر إلى الذهن
 والمسيحيين من بعده قد ما رسوا ... التغطبس والتعميد في نهر الأردن) ، ويؤيد قوله هذا (شارل جينيبير) فيقول: ((ولا تعني كلمة الناصري في غالب الظن ((رجل الناصرة)) ولكن ((الناظر ) أي: ((قايس الله))")=

هذه النبوءة في العهد القديم، بـل وجدت في الموضـع الذي أشبير إليـه: (('وَيَخْرُجُ
 أن (ناصرة) اسم عبري اختلف في معناه، فقيل: ربما معناه (القضيب)، حيث أن كلمة (قضـيب) بـالعبري (نيصـر)(1)، وقيـل: ربمـا معنــاه (غصـن) لإن كلمــة ((غصـن) بالعبرية (ينصر) )(Y)، ويبدو لكثرة اختلافهم في تحريفهـا، رأى بعضـهـ أن ((متـى لا لا يشير إلى نبوة بعينها، بل إلى مرمى العديد من النبوات))(T)، ((وكل ما هنالك أن بعض أسـفار العهد القديم [إنــعيا] و[إرميـا] تسـمي المبيع الآتـي فر عــا لآل داود، وكلمــة
 تحوير النصـارى للكلمات العبرية في العهد القديم وتحريفهـا لكي تتو افق مـع مـا جـاء في أناجيلهم.
 ثُلثًا: أنهم سموا بذلك لقولـه تعـلى:



قاله (ابن مسعود)
= =ينظر: (المسيحية بين العقل والنقل ـ د. عبد الفتاح الفاوى ـ صـ [
 (اريخ ـ طبع دار المعارف ـ القاهرة).


()
(8)




 القدير - الإمام محمد الشوكاني - ج ( - ص[٪؟ 9 - بدون تاريخ - عالم الكتب).

وبالنظر إلى كثرة القائلين بالقول الأول(1)، وأن القولين الآخرين عند الجمع يكونا (أنصار)(Y) لا (نصارى)، فإن ذللك يرجح القول الأول ـو هو أن سبب تسميتهم بذلك نسبة إلى (الناصرة) ـ على القولين الآخرين، إلا أن عدم ذكر قريـة (الناصرة) فـي الكتابـات التـي كتبت قبـل الإنجيـل، واخـتاف النصــارى فـي معنـى (الناصـرة) العبري، يجعلني أرجح القولين الثاني والثالث باعتبـار أن من كـانوا أنصــار أ للمسيح


## الأسمـاء الأخرى التي أطلقت على (النصارى():

لقد سمي النصـارى بعدة أسماء قديمة جاء ذكر ها في كتبهم، و هي:
أولاً: الأسماء التي أطلقها النصارى على أنفسهم:
(1) كنيسة:

كثير أ مـا يشبر النصـارى الأوائل إلى أنفسـهم باسم (الكنيسـة أو الجماعـة) أي (جماعة الرب).

وتطلق كلمة (كنيسة) على جميع النصارى في كل العالم ، كما تطلق على أي
جماعـة محليـة منهم ـ ولهذا كثيرأ مـا يستخدم العهـد الجديد كلمـة (كنيسـة) بـالمفرد؛



$$
\text { ] } 0 \text { [ } 0: 17
$$

(T) جمهور :

[^1]هي كلمـة شبيهة بكلمـة (كنيسـة) لوصف النصـارى كجماعـة، وقد استخدمت
「 () رعية:

استخدمت كلمة (رعية) أو (رعية اله) للالالة على النصـارى [أعمـال الرسل: ( [يوحنـا (• (: 7 1 )]، فأصبحت تطلق علـى النصــارى باعتبـار هم رعيـة اله واله هو

## ثُثياً: الأسماء التي أطلقها الآخرون عليهم:

(1) جليليون:
 أنباعه وصف (جليليين)، ودليلهم على ذلك وصف الجارية لبطرس في أثنـاء محاكمـة
 (「) ناصريون:
 الناصرة))(Y)، فكان من الطبعي أن يطلق على أنباعه اسم (الناصريين) الذي استخدمه

 يعــم مــى قبـول النصــارى لهـذا الاسـم ، وإن كــان بعـض النصــارى مـن اليهـود والغنوصيين أطلقوا على أنفسهم اسم (الناصريين)، ويسمى أحد الأناجيل الأبوكريفا
(إنجيل الناصريين).
(1) لم تكن الجارية هي من وصفته كما ذكر في [أنجيل لوقا] الهشار إليه؛ و إنما شخص آخر حيث جاء في في [إنجيل





يعتبر النصـارى النصـرانية طريق حياة،لأنهم أصبحوا يتبعون أسلوب حيـاة
 اسـتخدموا نفس التعيـر فـي وصف أنفــهـم ، فقد أثنــار لوقـا إلـى النصـرانية بأنهـا
 استخدمه النصـارى وغير النصارى لوصف الحركة الجديدة. ( ) ( ) مسيحيون:
اختلفت مصادر النصارى في تعيين أول إطلاق لهذا الاسم، إلى عدة أقوال:
 ويرجح أن الوثنيين هم من أطلقوا هذا اللقب على أتبـاع الديانـة النصر انية، وقد كـان
 رحب()، ولكنه على توالي الأيام النصق بهم وصـاروا يعرفون بـه، ظهر هذا الاسم





 $.^{(r)}\left[(1)_{-}\right) 0:$ :

 سموا بها أنفسهم، فهل يعقل أن يتسكوا باسم أطلق عليهم على سبيل التهكم والتحقير، ويتركوا الأسماء الأخرى
(النينظر : ديو ائرة المنسهارف!.

الثـاني: أن هـذا الاسـم لـم يـرد إلا فـي القـرن الثـنـي، إذ كــان (إغنـاطيوس) الأنطاكي هو أول نصراني يطلق على النصـارى اسم (مسيحيين). ومنذ ذلك الوقت أصبح النصارى يشتهرون بهذا الاسم ، وأصبح اسمهم المفضل('). الثالث: يرى بعض الكتاب أن تسميتهم (مسيحيين) تـأخر ظهور هـا عن بدايـة
 لـه، فكلمـة مسيحي أو نصـراني أو مـا شـابه ذلك كانت ممنو عـة لأن عيسـى كـان يعد نفسه حلقة من حلقات بني إسر ائيل، وكانت شريعة موسى هي شريعنه، ولم تظهر كلمـة Christian (مسـيحي) إلا فـي القـرن الثالـث في المجلس الــي عقد بمدينـة نيس)() (9).

## الفرق بين النصرانية والمسيحية:

اختلف الباحثون في بيان الفرق بين الاسمين إلى عدة أقو ال، أهمها:
ا. إن مـن كــن فـي (أنطاكيـة) ســوا (بالمسـيحيين) أو لأ، ومـن كــنـن فـي
(فلسطين) يسمون (ناصريين)( ${ }^{(4)}$
「. برى بعض المستشرقين أن كلمة نصـارى من أصل سرياني هو (نصريا
(Nasraya فجميع نصــارى الثـرق والغرب يسـون أنفسـهم مسيحيين، ثـم إن أول إطـلاق لهذا الاسم ـ كما ذكر سابقأ ـ كان في (أنطاكية)، ومعلوم أن (أنطاكية) في الشرق.「. هناك من جعل أساس كلمة نصارى (هانصرى) وهي كلمة تعيير واحتقار
 محتقر ومرذول، ولكن المسيح اليَّهِّهِ تفاخر بهذا اللقب نكايـة في علمـاء بني إسرائيل،
(1) ينظر : السابق - نفس الموضع.

The Sources of Christianity P. 15 (r)

 (Ency. De l'Islam, art. "Nasara", T.III,p. $9066^{(\varepsilon)}$


وتفاخر أتباعه به؛ فصاروا معروفين (بالناصريين) و(النصارى)، وكانوا يدعون إلى



ولكن في مجمع نيقيه سنة (0 ¢ 0 م) تحرفت النصر انية على أساس أن (المسيح



 الله الحي وأنه لا خلاص إلا بالإيمـان بـه، وأمـا عن الفرق بين الديانتين، فللانصـر انية إنجيـل مكتوب باللـريانية يسـمى (إنجيـل النصــارى)؛ وكتب منحولــة (الأبوكريفـا)، وأسرار عرفانيـة (الغنوصية)(")، يقيمون أحكام التور اة والإنجيل معأ، وكـان أكثر تواجدهم في الجزيرة العربية، و(مكة) خاصة، و هم يؤمنون بالتوحيد، وتنزيه الله عن


الرسل، وسيأتي على رأس جيل، عند ملء الزمان نبي منتظر (\&). و هذا الرأي مخـالف تمامـأ لمـا جـاء في القرآن الكريم من وصف للنصـارى،

قَالَتَعَالَ:


## 

[النوبة].
ه. قيل: إن اسم النصـارى أطلق على جماعات من اليهود المتنصرين كانوا
 أسقف لهم الرسول (يعقوب الصغير) المعروف (بأخي الرب)، ثم خلفه (سمعان) ابن عمه. استمرت هذه الجماعات اليهودية التنتصرة حتى القرن الرابع الميلادي، ثٌم تبددت، إما في الفرق، و إما في زخم الكنيسة القادمة من الأمم(")، والتي انطلقت بعد

## هل يصح إطلاق اسم (المسيحية) على الايانة النصر انية؟.


الخطأ الكثير، وذلك لعدة أسباب، منها:
أولأ: لم يرد اسم (السيحيين) في القر آن الكريم ولو مرة واحدة، بل أشـار
 والنصارى)، إلا أنتا نستطيع من خلال سياق الآيـات معرفة الفئة المقصودة (بأهل الكتاب)، ومن الآيـات التّي ورد فيها هذا الاسم ويقصد بـه النصـارى، قولهـ تعالى:

(1) ((الكنيسة القادمة من الأمم: كان الرسل يتوجهون في بشـارتهم إلـى اليهود أو لا، فـإذا مـا رفض اليهود البشـارة




اسمأ لاتينياً مثلّه).

()



 (النصــارى)، كقولــه نعـالى:



اسم (المسيحيين) عليهم صحيحاً لورد في القرآن الكريم.



 الوضية كالبوذية، والزر ادشتية و غير ها، وقد يقول فائل: إن عقيدة الديانة النصر النيا
 وضعية عقائدها، بل نتظر إلى أصلها، وأصل هذه الايانة سماوي، ودليلنـا على ذلك الآيات القر آنية التي جاء فيها ذكر اسم (النصـارى) وبيـان عقائدهم الـحرفة، كقولـه تعـــــــــــلى:
 [التوبة]، ثم إنتا لو سلمنا جدلا أن عقائد هذه الديانـة الوضـية توجب علينـا اعتبار هـا
 -ro-

العقائد، وواضـع تلك العقائد هو (بولس) ومن تبعه لا المسيح الـّهِّ، وعلى هذا فإن اسمها يكون (الديانـة البولسية) لا (المسيحية)، والصحيح اتبـاع القرآن الكريم الذي دعاهم (النصارى)، وأما اسم (المسيحية) فما هو إلا اسم ابتدعه النصارى مؤخرأ.

## المبحث الثاني:

## أهم مصادر التلقي عند النصارى

## يستمد النصارى عقاتدهم من مصدرين أساسين هما:

* 

\%

الكتاب المقدس:
تعريف الكتاب المقدس:
تعرف بعض المصادر النصرانية الكتاب المقدس بأنـه: ((هو مجموع الكتب
الموحاة من اله، والمتعلقة بخلق العـالم وفدائـه، وتقديسـه، وتـاريخ معاملـة الله لشـبهه، ومجموع النبوات عما سيكون حتى المنتهى، و النصـائح الاينيـة والأدبيـة التـي تناسب جميع بني البشر في كل الأزمنة)((1)

وتعرفـه كـذلك بأنـه: ((لمجمو عـة أسفار العهدين القديم والجديـ، التـي تـؤمن الكنيسـة المسيحية بأنهـا مـوحى بهـا مـن الله، إعلانــأ عن نفسـه وعـن مقاصـده نحـو البشر )()

وتذكر أخرى أن الموحي بأسفار الكتاب المقس هو الروح القس، حيث جـاء
في كتاب (محاضرات في علم اللاهوت النظامي) عن علاقة الروح القدس بالكتاب المقدس، ما نصه: ((الروح القس هو الذي أوحى بكتابة الأسفار المقسسة، وهو الذي يعطـي النـاس تفسـير ها) ((')، ثُم استثـــهـ بنصـوص مـن العهـد الجديـ، منهـا: قـول







## من كتب الكتاب المقس؟!!.

يتنقد النصـارى أن الها أوحى بكلمتـه إلـى أنبيـاء ورسـل نطقوا بهــا حسـب اصططاح اللغات البشرية، فكان الكاتب الملهم إما أن يكتب بنفسه مـا يوحى بـه إليه، وإما أن يمليه على كاتب يكثبه له.
ويلغ عدد هؤلاء الكتاب الملهمين الذين كثبوا الكتاب المقس أربعين كاتبّا،
وهم من جميع طبقات البشر، فنمهم الراعي والصياد وجابي الضر ائب و القاند و والنبي والسياسي والملك وغبر هم، وكان جميع هؤلاء الكّثّاب من الأمـة اليهوديـة مـا عدا (لوقا) كاتب الإنجيل إذ يظن أنه أمميّ من (أنطكيـة)، وكان طبيبـَ اشتهر بمر افتقته

## كم المدة الزمنية التي كتب فيها الكتاب المقدس؟!.

تـذكر المصــادر النصـرانية أن كتابــة الكتـاب المقـدس اسـتغرقت أكثّر مـن

كما يعترف علماء النصارى بضياع النسخ الأصلية للكتـاب المقدس، فقد جـاء في (قاموس الكتاب المقدس): (لم يصل إلينـا شيء من النسـخ الأصلية التـي كتبهـا هؤ لاء الملهمون أو كثّابهم، وكل مـا وصل إلينـا هو نسـخ مـأخوذة من ذلك الأصل، ومـع أن النسـاخ اعتتوا بهذه النسـخ اعتتـاء عظيمـأ فقد كــن لابـد مـن تسرب بعض السـهوات الإملائية الطفيفـة جدأ إليهـا، ولكن هذه لا تغير مطلقأ في الوحي الإلهي الموجود في هذه النسخ)()().

إن كانتـت النسـخ الأصـلية مفقودة كيف علم هؤلاء أن (السـهوات الإملائيـة) طفيفة جدأ، وأنها لا تغير مطلقا الوحي الإلهي الموجود فيهه؟!. كيف يمكنهم الوثوق في كتاب نسخه الأصلية مفقودة؟!.

## محتوى الكتاب المقس:

يتضمن العهد القديم والعهد الجديد:
ا. العهد القديم:
يقصد بكلمـة العهد مــا يـرادف الميثـاق، فمجموع التـوراة(1) والأسفار التـي
ألحقت بها تمثل ميثاقأ قديمأ من عهـ (موسى)
وأمـا تسميتها بالعهد القديم فهي اجتهاديـة أخذها النصـارى من [سفر أرميا:



 اختلاف النصارى في أسفار العهد القديم:

اتفقت طو ائف النصارى على تسعة وثلاثين سفراً من العهد القديم، واختلفوا
فيما عداها:
(1) اعتمد البروتستانت الأسفار التي أخذ بها اليهود، وأنكروا ما عداها، غير أنهم يختلفون معهم في النقسيم والترتيب، فاليهود جعلو ها أربعـة وعشرين سفرأ، أمـا البروتستانت فلأنهم لا يدمجون الأسفار بعضها في بعض كما تفعل اليهود، فإن عدد أسفار هم تسعة وثلاثون سفرأ، هي: (التكوين)، (الخروج)، (الأحبـار) أو (اللاويين)، (العـدد)، (الثتثيـة) أو (تثنيـة الاششتراع)، (يوشـع بـن نـون)، (القضــة)، (راعـوث)،
(1) كلمة مستعربة عن أصلها العبري (تورا)، بمغى القانون و التعليم والشريعة .


 نهضة مصر - القاهرة.

(صـموئيل الأول)، (صـموئيل الثـنـي)، (الملـوك الأول)، (اللــوك الثـاني)، (أخبـار
 (المز امير) ويطلق عليها أيضـا (الزبور) أو (مزامير داود)، (الأمثـال)، (الجامعة)، ،


(حجي)، (زكريا)، (ملاخي)(').
(T) اعتمد الكاثوليك ستة وأربعين سفر أ، وبذلك يزيد العهـ القديم عندهم عمـا

عند البروتستانت بسبعة أسفار، هي: سفرا (طوبيـ) و(يهوديت)، ووضـعو هما قبل سفر (أستير)، وسفرا (الحكمـة) و(يشوع بن شبراخ) المسـى (إيكليزيـا استيكس)، ووضتو هما بين سفر (نثيد الأنثاد) وسفر (نبوءة إثـعياء)، وسفر (نبوءة بـاروك)، ووضــوه بــين (مراثــي إرميـا) و(نبـوءة حزقيــال)، وســفرا (المكــابيين الأول) و(المكابيين الثاني)، ووضعو هها في آخر الكتاب. ولديهم أيضــأ تتـــة (لدانيال)، ونتمـة (لأستنير)، واختلفوا معهم في التسمية
 (صموئيل) الأول والثاني(ث)، كذللك جطوا سفر (عزرا) سفرين، يجيء سفر (عزرا الثاني) بدلا من سفر (نحميا).
(T) اعتمد الأرثوذكس مـا اعتمده الكاثوليك من العهد القديم، مـا عدا ثلاثـة أسفار وهي: سفر (باروخ)، وسفرا (المكابيين) الأول والثناني(")، ولكنها تستخدم في

الطقوس الكنسية النموذج البروتستانتي بالعربية(؟)

 (







وكما اختلفت طوائف النصـارى في عدد أسفار العهد القديم اختلفت كذلك في
أي ترجمـات العهـد القديم تعتمـد؛ فيقدم الكاثوليك والأرثـوذكس الترجمـة السـبينية للتور اة على غير ها، والتي سميت فيمـا بعد بـالتور اة السبعينية أو اليونانيـة، في حين رفض البروتستانت هذه الترجمـة واعتبرو هـا مزيفـة لحدوث التغيير لبحض معـاني

الآيات فيها، ورجعوا إلى النوراة العبرانية(').

هل يتخذ النصارى العهل القديم مصدراً من مصادر النصرانية؟. كان النصارى يتبعون في عهودهم الأولى شريعة اليهود، ويعتبرونهـا مصدر أ




 -'

 يقول (متى هنري) في تفسير نص (متى) السابق: إن (الذين كرز لهم المسيح كـانوا يتطلحون إلـى أسفار العهد القديم الـقـسـة باعثبار هـا ناموسـهم، وأوضـح لـهم
المسيح أنهم في هذا على صواب") .
((أو لا: الشريعة التي جاء بهـا المسيح تتفق تمامـأ مـع أسفار العهد القدبم التـي
سميت هنا (الناموس أو الأنبياء):
(1) اعترض على فكرة إلغـاء أو إضـعاف العهد القديم: „لا تَظْتُوا أنَّي جِنْتُ

لأنَّضَ النَّامُوسَ أو الأنبيَياءَه:

أ ـ يجب ألا يعتقد اليهود الأتقياء الذين يحبون النـاموس والأنبياء أنـي جئت

ب ـ لا يظن اليهود المجدفون(') الذين لا يحبون النـاموس والأنبياء، والذين ملَّوا من ذلك النير أنني جئت لأنقضهما، فمخلص النفوس لا يمكن أن ينقض أي شيء جاء من قِبل الله، فكم بالحري تلك الوصـايا الرائعـة التي نجدها في موسىى والأنبيـاء، فالمسيح ما جاء لينقض الناموس بل ليكمله، و هذا ما يعني: - إطاعة أوامر النـاموس. والمسيح أطاع النـاموس مـن جميع النواحي، ولم يكسر الناموس بأي شكل كان. - تتتيم مواعبد الناموس وأقو ال الأنبياء. - تتتيم رموز الناموس. - إكمال نقائصه4...

- مواصـلة نفس الهـدف. فالإنجيـل هـو (وقت الإصــلحح) [عبـرانيين: (9:
- • ( ) ]، و هو ليس وقت إبطال الناموس، وإنما تعديله، ومن ثم ترسيخه.




للناموس أو بالنسبة للإنجيل..
(T) أوكـل إلـى تلاميذه أن يحفظوا النـاموس بكـل عنايـة، وعـرفهم خطـورة

 السَّمَاوَاتِ) ...

- إلغاء أصغر وصايا الهل من ناحية التعليم أو الممارسـة أمر بـالغ الخطورة، ويعد هذا أمرَا أكثر من مجرد كسر الناموس: إنه نقض لشريعة الهّ..
(1) ((التجديف لغة: هو الكفر بالنعم أو استقلال عطاء الهَ و توجيه الإهانة أو التييير إليه))، و ((يقصد بها في الكتاب (المقس كلام غير لائق في شأن الشّ وصفاتهّ). ينظر: (قاموس الكتّاب المقّس - ص[ [ror
- وكلما زاد انتشار مثل هذه المفاسد زاد الأمر سوعأ، إن كسر الناموس يعد صفاقة بالغة، غبر أن الأشنع من ذلك هو أن ثُعلّم الناس هذا ومن يأتي هذا العمل فسوف ("يُْْعَى أصْنْرَ فِي مَكَكُوتِ السنَّمَاوَاتِ) ...)"(1) .

 (الناموس)؟.
تغير اهتمام النصارى بالتشريع اليهودي بعد المسيح الئرِّر بفترة قصبرة حيث
 بني إسر ائيل، فأخذوا يقللون من النكاليف والحرمـان، حيث ذكر في [سفر أعمـال الرسل] أن مجمعأ سمي (مجمع الثيو خ) أو (المجمع الرسولي)(ث)، انعقد للابحث في فضية إلز ام الأمميين بالناموس، فكان أهم القرارات التي اتخذت في هذا المجمع هي: (. أن لا يثقـل علـى الـراجعين إلـى اله مـن الأمـم، أي لا يلـزمهم الخضـوع ع

لناموس (موسى) لا
「. أن يمتنـوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا(٪). ثم تسلم الرؤساء الروحانيون تراث التشريع من الرسل ومن (بولس) وظلوا يباشرونه إلى أن تم الاعتراف بالنصر انية؛ فانتقل حق التشريع إلـى المجامع التـي لم تكتف بالتقنتين حول أمور الدنيا بل راحت تخلق الآلهة وتقرر حق الغفران وعصمة البابا الذي يرونه رأس الكنيسة ونائب المسيح الِّهِّهُ المنظور، فنقل إليـه حق التشريع وإصدار القرارات وتعيين المعتقدات(5).
وقد عللوا تركهم للناموس، و عدم إتيان المسيح القّهِّا بتشريع جديد، قائلين:

$$
\begin{aligned}
& \text { إيجلز - مصر . }
\end{aligned}
$$

「．إنه أراد تجنيب هذه الثريعة ما تفرضه عليهـا أحوال الزمــن والمكـان من
تحوير．
「．إنه أراد أن يحترم حرية الإنسان فلا يسوقه مكرهأ إلى الخضو ع للشريعة
فيحرمه جز اء أعمالد))(1).

ومـن هـا نلاحـط مو افقـة مر احـل تــريخ التشـريع النصـراني لــــا جـاء فـي

 تنشريعأ تابعأ لعهد قديم، ثم تدريجيا أخذ ذلك النتشريع بالاضدحلال ليحل مكانه نتشريع الباباوات．

## 「．العهر الجديد：

أطلقوا عليه اسم（العهج الجديد）بالمقابلة بينه وبين ما اعتمد من أسفار اليهود
المقدسة التي أطلقوا عليها اسم（العهد القديم）（ب）، و هو عبارة عن جزعين، هما： الجزء الأول：يقصد به أناجيل النصـارى ورسائلهم للصـلاة المنسوبة للمسيح الثِّهِّر وتلاميذه، و هي تعتبر ذكريـات شخصية لكاتبيها حيث لا يوجد أي دليل علمي يؤكد نسبتها للمسيح، بالإضـافة إلى انقطـاع السند؛ واضطر اب النص؛ والتــارض الموجود فيما بينها．

الجزء الثاني：عبارة عن：
ا．أسفار تاريخية（أعمال الرسل）．
「．أسفار تعليمية（رسائل بولس）．
「「．رسائل تربوية（رؤيا يوحنا اللاهوتي）．
ولم يعترف بتلك الأسفار إلا في القرن الرابع الميلادي（）، وقيل：في أوائل
القرن الخـامس الميلادي（＂）، بعد اجتمـاع أكثر مـن مجمـع مسكوني، وبعـد إدخـال

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

الحذف والإضافة عليها. ولذلك فإن العهـ الجديد كتاب إغريقي، بينمـا التعـاليم الأولىى للمسيح كانت متداولة بلغة أرامية (لغة فلسطين)، وقد ظهر أول نص منه مطبوع عام

$$
\text { } 101 \text { ام قدمه (أرازموس) (Y). }
$$

قامت فلسفة العهد الجديد على فكرة العودة الثانيـة للمسيح، والتـي استمدت الر هبنة الأولى فلسفتها منها بالإضافة إلى أنـه استمد جذوره من المذهب الغنوصي، وشتى الفلسفات والديانات الوثثية السائدة في عصور كاتنبيه والسابقة عليها(٪).

## 0 الكنيسة:

## تعريف الكنيسة:

تذكر المصادر النصر انية أن كلمة (الكنيسة) كلمة سريانية، معناهـا: مجمع أو

> وقيل: ترجمة عربية لكلمة عبرية، تعني الدعوة إلى الانعقاد().

وأمـا كلمـة (كنيسـة) المـنكورة فـي العهـد الجديـد فهـي مترجمـة عـن الكلمـة اليوننانية (إكليسيا)، ومعناها: المفرزين(1)، أو ((المدعوين من العـالم ومن وسط الإثم
والأمور الأثيمة))(¹).

## تأسيس الكنيسة:






 وَالَعَشَّار ):
القول الأول: إن المسيح العَّهِّهُ أعلن في هذين النصين عن تأسيس الكنيسـة في
المستقبل(1)

(فالكنيسة) تتبير دائما إلى جماعة، ولا تثير أبدأ إلى مكان للعبادة(†)، يقول (شـارل جينيبير) في مطلع كلامه عن تأسيس وتنظيم الكنيسة:
((إن المسيح لم ينشـئ الكنيسـة ولم يردهـا) )، ثم قـال: (إن عيسـى كـان يترقب حلول مملكة الهه الوشيك، ومـن شـأن هذا الأمل أن ينفي من منطقه كل فكرة تتعلق بالتنظيم الدنيوي لأتباعه.
ثم إن عيسى كان يهوديأ، خاضعأ تمام الخضو ع لشريعة بني إسر ائيل الدينية وإن عارضها ظاهر أ في سبيل توسع مداركها فعلياً حسب ما ظن أنه روحهـا الحقة ـ، ، لهذا كله، لابد لنا من الإيقان بأنه لم يكن ليعمل فكره لحظة واحدة في رسم خطوط مـا نسميه بـ(الكنيسة)).

> هل أنشأ الحواريون كنيسة لهم بعد المسيح العّه؟.
> يقول (شارل جينيبير) إجابة على هذا السؤال:
((عندما ندرس ما قام به هؤلاء الحواريون من أعمـال، لا نجد أنهم فكروا في إنشاء الكنيسة، إذ ظلوا على إخلاصهم للاين اليهودي وداوموا بكل دقة على شعائره،
 وضحوا ـ دون إدراك منهم ـ الأحجار الأولى لبناء الكنيسة)..

[^2] الكنيسـة فـي المسـتقبل، قــائلا: (.. هــا الحـدبث المشـهور ، والـــي اسـتغل أقصـى الاستغلال، لا يمكن بحال من الأحوال الاعتماد على صحته، إلا إن أعلنا أن المسيح، في سـاعة من سـاعات الغفلـة والتيـه، قد تتكر لتعاليمـه، ولعمــه، ولرسـالته، بل لذاتـه
(أيضـَ)) (1)

## متى تأسست الكنيسة!.

تـذكر مصــادر النصــارى أنهـا تأسسـت فـي يـوم الخمسـين(؟)، تقول (دائـرة
المعـارف الكتابيـة): ((هنـاك بعض الاختنافـات في وجهـات النظر حول مـلول يوم الخمسين للكنيسة، ويكاد الإجمـاع ينعقد - بين اللاهوتيين والمفسرين - على اعتبـار يوم الخمسين هو يوم تأسيس الكنيسـة المسيحية، فهو الحد الفاصل بين خدمـة الرب يسوع على الأرض، وخدمة الروح القس) ()().
وييين لنا (شارل جينيبير) عن ماذا نشأت فكرة الكنيسـة عند النصـارى قائلا: ((يمكن القول بأن (فكرة الكنيسة) نشأت عن انتقال الأمل المسيحي من فلسطين إلى ربوع العالم اليوناني، وأيضأ ـ إذا شئنا ـ عن تطور هذا الأمل إلى العالمية..))(8).

## نظرة الفرق النصرانية للكنيسة:

 أَيْضًا: أَنْتَ بُطرُسُ، وَعَلَى هذِهِ الصَّخْرَةِ أبْنُي كَنِيسَتِي، وَأَبْوَابُ الجَحِيمِ لـنْ تَقُوَى عَلْيْهَا) على أن الكنيسة الكاثوليكية هي التي يجب أن ينتمي إليهـا كل النصـارى، ولا

(1) يقصد بيوم الخمسين: في العهد القديم أحد أعيـاد اليهود الرئيسية، ويسمى بـ(عيد الأسـابي)؛ ويسمى بهذين

الاسمين لأنه يأتي بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح.
 حدثت فيه، كحلول الروح القس الموعود به على التلاميذ في أول يوم خمسين بعد قيامة المسيح، وأَن اللــه أثبت في يوم الخمسين وجود الروح القس كأقنوم إلهي.




يسلم لهم بهذا الأرثوذكس ولا البروتستانت، كما يرى البروتستانت أن الكنيسـة ليست هي البناء الذي يجتمع فيه للعبادة، وليست هي الطقوس والعقائد الدينية، وليست هي جماعة رجال الاين في أي طائفة من الطو ائف النصر انية، وإنمـا يطلق اسم الكنيسـة على جميع المؤمنين النصارى أحياءً كـانوا أو أمو اتأ، وتمثل الكنيسـة عندهم المسيح
 الكنيسـة عندهم إلى: الكنيسـة المناضـلة التي تعمل في هذا العـلـه، والكنيسـة المعذبـة المكونـة من المؤمنين النصـارى الذين يقاسون عذاب المطهر، والكنيسـة المنتصـرة وهي جماعة القديسين في السماء(1). وتعتبر الكنيسة مصدر تلقّ عند النصارى عن طريقين، هها:

الأول: رجال الكنيسة، وسلطانهم:
اتخذ النصارى وخاصة الكاثوليك رجال الكنيسـة مصدراً مـن مصـادر التلقي،
لعدة أسباب أهمها:
(. ادعاء الكنيسة أن النجاة تتوقف عليها، و هذا السبب جعل كثيرين من الناس

> يتدفقون على دخول النصر انية.

「. إعـلان الكنيسـة أن التعميد يغسل الماضـي ويزيـل الذنوب الأساسية، وأن
مداومة الاتصال بالكنيسة تمحو ما يجد من السيئات.
「. إذاعـة الكنيســة لعـدة معجـزات نسـبتها إلـى القديسـين لتثبــت بــللك حقهـا
اللاهوتي وقوتها السامية الإلهية( ${ }^{(5)}$
؟. ادعاء كنيسة روما أن لها الحق في أن يمتد حكمها فيشمل جميع النصـارى
في كل البقاع، وأذاعت أن مكانتها أسمى من مكانة الملوك والأباطرة.
ه. ادعاء الكنيسة الكاثوليكية أن للبابا:
ـ السيادة العليا في القضاء والإدارة. ــ وأنه المشرع.
ـ وأنه المفسر النهائي للكتاب المقسس.


ـ و أنه ماللك مفتاح الرحمة، وباب السماء.
7. استعمال الكنيسة حق الحرمان كأكبر عقوبة تنزلها بمخالفهها.

كل ذلك جعل رجال الكنيسة يعدون أنفسهم ممثلين لهَ، فأخذوا حق قيـادة أفكار
الناس وأعمالهم، وأعلنت الكنيسة بقوة أنها تسيطر على باب الله، وأنها منفذ الرحمـة، وبهذا أبرزت خطر الحرمان الذي هو حاجز بين الهحروم وباب السماء.. ولما ازدادت قوة الكنبسة وأههيتها زادت طقوسها المقسة عددأ، وتنو عت هذه الطقوس، وامتدت لها يد الحبك والزخرفة، وتدخلت هذه الطقوس و هذه الأسرار في كل شيء، في حياة الإنسان وبعد موته، ثم أثقْصَت الكنيسة الطقوس إلى سبعة أهمها: ( ـ تعميد الأطفال عقب ولادتهم لثُححي عنهم آثـار الخطيئة الأصلية، وليُعطي

الطفل شيئًا من الحرية والمقدرة لعمل الخير.
「. العشاء الرباني..
「. الاعتر اف، ويتبعه الغفران..
؟. حضور القسيس عند الزواج..
0. حضـور القسـيس عنــد الـــوت ليمسـح المـريض المشـرف علـى المـوت

بالزيت، وبخاصة أعضاء الحواس والصلب والأقدام(").
ويـذكر الـدكتور (أحمـد شـبي) أن فصــلا بعــوان (نفوذ الكنيسـة) في كتـاب
(تعاليم الكنيسـة الكانوليكيـة) يبين الدكانـة التي وصلت إليها الكنيسـة عند النصـارى، وكيف انسـاب سـلطان كنيسـة رومـا إلـى الكــائس الأخرى، ليس فقط فـي الاجتهـاد والتنشريع وشرح الكتاب المقس و غبر ها مما احتفظت به كنيسة روما لنفسها، بل في وجوب طاعة النصـارى للأساقفة و الآباء الروحانيين دون تفكير، والأسـاس الذي بني عليه هذا الاعتقاد هو الوصية المقدسة التي كتبهـا أحد أسـاقفة كنيسـة أنطاكيـة ـيدعى (أجناسيوس) ـ لنصارى (سميرنا)(ث)، ونص هذه الوصية هو:
((عليكم جميعأ أن تطيعوا آبـاء السماء كمـا أطـاع عيسـى أبـاه، أطيعوا أئمتكم الروحانيين كما تطيعون الرسل، ولا يباشر أحد منكم شأنأ من الشئون التـي تقوم بها

الكنيسة (كالتنعيد والزواج وحضور الموت والصلاة) بدون حضور آباء الكنيسة، وأنَّى يوجد الأسقف فإن حضور هُعـد حضورأ للمسيح نفسه تبعاً لتنـاليم الكنيسة الكاثوليكية.
الأب والأئـــة الرو حانيين لهـم سـطان لقيادتـــا وإرشـادنا باسم المسيح، فــن أيديهم نتلقى حياة الطهر عن طريق النتعيد، وهم الذين يعطونتا الخبز المقس في في العشاء الرباني، وهم الآين يربوننا لنصبح أبناء الشّ..
والدسيحيون أعضـاء يتكون منهم جسم عيسـى المقـس، فعليهع أن يمتثلوا لأوامر الأسقفة، وأن يسلموا أنفسهم للخّباء الروحانيين)(().

## الثاني: المجامع النصرانية:

تعريفها:
هيئت شورية في الكنيسة المسيحية، قد رسم الرسل نظامها في حياتّهم، حيث


## أقسامها:

تنقس المجامع عند النصارى إلى قسمين:
القســ الأول: مجـامع مسـكونية ـــي أي عالميـة، مسكـونية نسبة إلـى الأرض
 الكنائس من جميع الأططار، وكان السبب الرئيسي لعقدها ها ظهور مذاهـي



 - Pengadjaran Geredia Katohk pp.300-301 (')
 التاريخ و العقيدة -ص[ا(1)]).

ومجمـع القسـطنطينية الأول، ففيههـا تقررت العقائد الرئيسـية للنصـر انية التـي تلنقي حولهـا جميع الفرق والمـذاهب النصـر انية: (ألو هيـة المسيح، و ألو هيـة روح القدس، واستكمال عقيدة التثليث بذلك).
القسـم الثـاني: مجـامع محليـة أو مكانيـة: كانت الكنـائس و لا تـزال تعقدها في حبز هـا الخـاص لإقرار عقائـد معينـة، أو رفض بعض العقائد، أو النظـر في بعض (الشئون المحلية(1)

أهم المجامع النصرانية:
ا. مجمع الشيوخ:
سـمي كـللك (المجمـع الرسـولي)(٪) و(المجمـع الأروشـليمي)()، اختلف فـي تاريخ انعقاد هذا المجمع؛ فقيل: إنه انعقد سنة (0 £م) (\%)، وقيل: سنة ( • 0م)()، و وفـل: إنـه عقد بـين عـامي (OY_Ol) (7)، أمـا مكــان انعقـاده وسـببه فبينـه لنـا [سـفر أعمـال







 أهم مـا جاء في بيان هذا المجمع:

$$
\begin{aligned}
& \text { النقام ـ طنطا. } \\
& \text { (8) ينظر: اللاهوت المقارن ـ البابـا شنودة ـ ص[ } \\
& \text { الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس - القاهرة. }
\end{aligned}
$$

ا. التأكيـد علـى أن قضـيـة إلـزام الأمميـين بالنــاموس مـــا لــم يو افـق عليـهـ
الحواريون، وأن مثبريها لم يفوضوا من قبل الحواريين.
「. أن البيان صـادر بالاشتراك بين الحواريين والروح القسس، و هذا مـا نص


「. المصادقة على مقترحـات (يعقوب) الذي رأى أن لا يلزم الأمميون بـأكثر
من ثلاثة أمور : تحريم الزنا وأكل الام والمخنوق وما ذبح للأصنام(').
وبهذه المصادقة (أصبحت العقيدة المقبولة عند الكنيسة بعامة هي أن الخلاص
بالإيمان والإيمان وحده)() .

وبهذا أصبح مجمع الثيوخ قاعدة اتخذها النصارى لجميع المجامع التي عُقدت
في التاريخ النصراني، واتخذوا النهج الذي اتبعه حضور المجمع ـ من حيث التحكم بأمور الدين ونسبة ذللك إلى الروح القس ـ نهجأ لبابوات الكنيسة في اتخـاذ القرارات


## r. مجمع نيقيه سنة ( (

يعتبـر هـذا المجهـع أخطـر المجـامع النصـرانية، وأثنـدها أثـرأ فَ فـي العقيـدة النصرانية، و((كان السبب الرئيسي لعقد هذا المجمع هو النظر في بدعة أريوس الذي نــادى بـأن (يسـوع المسيح ليس أزليـا و إنمـا هو مخلوق مـن الآب، وأن الابـن ليس مساويأ للآب في الجو هر ")، في حين أن الكنيسة تؤمن بـأن يسوع المسيح قد ولد من الآب لا من العدم، وأنه مساو له في الأزلية والجوهر )(5)

أهم نتائج هذا المجمع:
( ). الحكم على (أريوس) بحرمانه ونفيه وحرق كتبه.




Y)

الله الآب كلـي القدرة، خـالق كل الأشياء، مـا يـرى ومـا لا يرى ونـؤمن بـرب واحد يسوع المسيح، ابن الله المولود من الآب ، إله من إله، نور من نور، إلـه حق من إلــ حق، مولود غير مخلوق، من ذات الجوهر مثل الآب، به خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل وتجسد وعاش بين الناس، الذي تألم وفي اليوم الثالث قام وصعد إلى السماوات، ويأتي ليدين الأحيـاء والأموات، وليس لملكه انقضاء)، وبذلك قرر المجمع ألو هيـة المسيح العَّهِّهُ، وأنـه مـن جوهر الله، وهو قدبم بقدمه، ولا يعتريه تغيير ولا تحول.
 ما انتهى إليه هذا المجمع من قرارات، وتدمير ما عداها من الأنـاجيل والرسـائل، كـــا قرر أن تعاليم الدين لا يتلقاها الناس من كتب النصر انية رأسأ، بل لابد من تلقيهـا من أفواه أولئك العلماء ورجال الكهنوت، وأن أقو الهم في ذاتها حجة. を). يكون فصح النصارى يوم الأحد بعد فصح اليهود(1).

## 「. مجمع القسطنطينية الأول سنة (1 ( 1 (Y)

عقد هذا المجمع بدعوة من الإمبر اطور(ثثودسيوس) لمواجهـة الدعوات التي كانـت منتـــرة بــين الكنـائس، و علـى رأسـهـا دعـوة (مقـدونيوس) الـذي كــان أسـقفأ للقسطنطينية، نـادى بـأن روح القدس مخلوق وليس إلهأ، ودعوة (يوسـابيوس) الذي كان ينكر وجود ثلاثة أقانيم، حيث يعنقد أن الثالوث ذات واحدة وأفنوم واحد، ودعوة


 (() (اليطق كثير من الباثين على هذا الهجمع (المجمع القسطنطيني الأول)، علمـ بـأن هناك مجمعأ عقد سنة
 على يد الموحدين ومن ضمنها قراران من أهم القرارات التي تفيد البحث العلمي ضد المسانلّ العقدية في

العسيحية المزيفة: القرار الأول: تثيت قرارات مجمع إنطكية المنقد عام (ITTم)، والتي تنص على أن الابن غريب عن أبيه مختلف عغه في الجوهر.
القرار الثاني: وضع الموحدون سبعة عشر قانونا إيمانيا أبعدت النصارى عن قانون الإيمان (النيقوي").


(أبوليناريوس) الذي كان أسقفأ على اللاذفية و الثام حيث أنكر وجود نفس بشرية في
 أوجاع الصلب والموت، وقال بتفـاوت العظمة بين الأقانيم، فالآب أعظم من الابـن والابن أعظم من روح القسس. وأهم قرار اتخذه هذا المجمع هو ألو هيـة الروح القدس؛ وبهذا اكتمل ثـلوث النصـارى؛ كما أضاف المجمع إلى قانون الإيمان النيقاوي عبارة: ((نعم نؤمن بـلالروح القس الرب المحيي الكل، المنبثق مـن الآب. نسجد لـه ونمجده. الناطق في الأنبياء. وبكنيسة واحدة جامعة رسولية. ونعترف بمعموديـة واحدة لمغفرة الخطايـا، وننتظر قيامة الأموات، والحياة الجديدة في العـالم الآتـي)، كمـا حكم المجمع على من خـالف ذلك باللعن والطرد(1).

## ؛. مجمع أفسس سنة ( ا $\ddagger$ 〔م):

سبب انعقاد هذا المجمع هو الرد على بدعة (نسطور) القائلة: (إن مريم لم تلد إلهأ، لأن ما يولد من الجسد ليس إلا جسدأ، ولأن المخلوق لا يلد الخالق، فمريم ولدت إنسانأ، لكن كان آلة للاهوت، وعلى هذا فمريم لا تسمى والدة الإلـه بل والدة المسيح الإنسان، وقد جاء اللاهوت لعيسى بعد ولادتـه، أي اتحد عيسى بعد الو لادة بـالأقنوم الثاني اتحاداً مجازيأ فمنحه الله المحبة وو هبه النعمة))(「).


مريم أم الإله، وحكم على (نسطور ) بالطرد من الكنيسة(ّ).

## ه. مجمع خلقيدونية سنة (1 0 ؛م):



في هذا المجمع أعادوا البحث في طبيعة المسيح الِّهِّهِّ للخـلاف الذي وقع بين مدرستي الإسكندرية وأنطاكية اللاهوتيتين، فالفريقان اختلفا على طريقة التعبير عن الوحدة القائمة بين الإله التـام والإنسـان التـام؛ وطريقة شرحها، وأهم قرار اتخذ في
 إلهيـة وبشرية بـلا اختلاطو لا تحول ولا انقسـام ولا انفصـال، وقد ناصـر هذا القول الأساقفة الغربيون الذين أطلق عليهم فيما بعد (الملكيين)، والحكم بـاللعن والطرد لكل من لا يقول بهذا القول، وقد عارضتهم الكنائس الثرقية معتقدة بـأن للمسيح طبيعـة واحدة إلهية وبشرية، مما أدى إلى انقسام الشرق المسيحي(').

## 

كان سبب انعقاد هذا المجمـع هو الخـلاف الدائر حول مصدر انبثاق الروح القس، هل انبثق من الآب فقط كما قالت كنيسة القسطنطينية، أو من الآب والابن معأ

كما قالت كنبسة روماء؟. وفي هذا المجمع تقرر:
( . قول كنيسـة رومــا بـأن روح القـس انبثق مـن الآب والابـن معـأ، فقابلـت
كنيسة القسطنطينية القرار بالرفض، مما أدى إلى انقسام الكنيسة إلى قسمين: الكنيسة الغربية ويتز عمها البابا في روما ويطلق عليهم الكاثوليك. الكنيسة الشرقية وينز عمها بطريرك القسطنطينية ويطلق عليهم الأرثوذكس؛

وقد عقدت بعده بعشر سنوات سنة VV9م مجمعأ مشايعأ لها(٪). ((ץ. مـن يريـد المحاكهـة في أمر يتعـق بالمسـيحية يرفـع دعوى إلـى كنيسـة

「. المسـيحيون فـي جميـع بــلدا العــالم يخضـعون لقـرارات رئـيس كنيســة
(') ينظر : (دليل إلى قراءة تـاريخ الكنيسة ـ ـ المجلد الثناني ـ الكنـائس الثرقية الكاثوليكيـة ـ بقلم:د/ وسـام كبكب ـ



## V

وفيل: عقد سنة (Y (Y) (Y)، ويسمى هذا المجمع (بمجمع اللاتران الرابع)،
تقرر فيـه تحول العشـاء الربـاني إلـى جسد المسيح الئَّهِّهِ ودمـه، وأن الكنيسـة البابويـة
الكاثوليكية تملك حق الغفران وتمنحه لمن تشاء، وكل من يخالف ذلك يعدم ويلعن(؟ ()

## ^. مجمع روما:


الفاتيكاني عصمة البابا من الخطأ(9)
لـ تكـن هذه المجـامع المـككورة فقط التي قـام بعقدها النصــارى بـل إن هنـاك الكثيـر منهـا، ولكنـي ذكـرت أهمهـا، ثـم إن هنــاك قـرارات أخـرى أقرتهـا الكنيسـة الكاثوليكية واعتبرتها تقاليد لها، سأذكر أهمها مع ذكر السنة التي بدأت فيها: الصلاة من أجل المونتى ورسم علامة الصليب، سنة (• • ّم). * * إكرام الملائكة و القديسيين الموتى واستخدام الصور وكان ذلك سنة ( (rvo). اسـتخدام اللغـة اللاتينيـة وحدها في الصــلاة والعبـادة، وتوجيـه الصـلوات لـــريم و القديسيين الموتى والملائكة وكان ذللك سنة (• • آم). عبادة الصليب والصور والرفات والعظام وكان ذلك سنة (مУへ7). * * بيع صكوك الغفران سنة ( • 9 ام). * * ترديد ((السلام للك يا مريم) بالسبحة، سنة (0.1 1م). إضافة الأسفار المنحولة رسمياً سنة (£ 07 ام).

[^3]الإعلان عن صعود العذراء (مريم) حية، سنة (90 90 (م).

$$
\text { جعل (مريم) عليها السلام أم الكنبسة، سنة (970 } 9 \text { ام)("). }
$$

ومن خلال هذا الاستعر اض السريع يتبين لنا أثر هذه المجامع على العقيدة النصر انية مما أدى إلى انحر افها فهي صـاغت العقيدة النصر انية بكل تفاصيلها؛ فكـان ذلك دليلا على أنها عقيدة صاغها البشر. كذللك ثبت لنـا أن النصـارى لا يملكون مـا يستتندون إليـه في إثبـات عقائدهم وبيانها، ثم إن هذه المجامع لم تكن شورية بـل كانت في أغلبهـا أراء خاصـة تفرض عن طريق قوة السلطان، أو سلطة الكنيسة، ممـا جعلها مـن أعظم الأسباب التي أدت إلى التفرقة في العالم النصراني.
(1) ينظر: وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيل أو إحياء عظام بني إسر ائيل هل يتحول اليهود للمسيحية كشرط


## المبحث الثالث:

## أهم عواهل انهراف النصرانية عن التوحيد

بدأت النصر انية دينأ سماوئ يظهر فيه توحيد الهّ سبحانه وإفراده بالعبادة، إلا أن هنالك عدة عو امل شكلت عقبدة نصر انية طمست فيها عقيدة النوحيد لُُحل مكانها عقائد الوثثيين، ومن أهم هذه العوامل:

## * الاضطهادات التي كان من أهم نتائجها ضياع الإنجيل وانقطاع السند:

 كان للاضطهادات التي رافقت النصر انية منذ نشأتها أثنر كبير في انحر افها،
 (قسطنطين) الذي تعاطف مع النصـارى فرفع الاضطهاد عنهم ثم في آخر أمره ـ كــا تروي كتب النصـارى ـ تنصر.
فوقعت بعده على النصـارى اضطهادات أخرى إلا أنها كانت من النصـارى على النصارى المخالفين لهم، فقد تعقب النصارى الذين فالو ا بالتثليث مخالفيهم بالتتل والتـغيب، وتعقبوا كل فكرة تخالف مذهبهم إلى عهد النهضـة الأوربيـة والثورة علىى الكنيسة())، وكان لهذه الاضطهادات أعظم الأثر في إلجام الأصوات التـي تدعو إلى الحق وإلى اللنوحيد، وأهم من ذلك ضياع الإنجيل، وانقطاع سنده، وعلى الر غم من أن هذه الاضطهادات تعتبر من أهم الأسباب في ضباع الإنجيل إلا أن هنـاك أسبابأ
 و إتيانهم بعد ذلك بعدة كتب من إنتاج الفكر البشري وأطلقوا عليها اسم الأناجيل، متجاوزين عن ركاكة الألفاظ والأخطاء الكثيرة، والأهم أنهم لا يعرفون معرفة يقينية

من صاحبها، ولا من أين أخذ معلوماته(')، فكان هذا الأمر سبباَ رئيسيأ في انحراف
النصرانية.

* بولس ودوره في تحريف النصرانية: اسمه (شاؤول) كان يهوديأ من الفريسيين المشـهورين بعدائهم الشديد للمسيح






الرسل: (9: 1 )].

















وَاعْتَمَدَ ).









مَعِي، فُجِئْتُ إلِى دِمَثْقْقَ.




 ولنا أمام قصته هذه وقفات:



 يذكر ها و هو يحكي قصته؟!.


 فأيهما حدث للمسافرين مع (بولس)، سماع الصـوت دون رؤيـة أحد، أم رؤيـــ

النور دون سماع الصوت؟!.
الثثالثة: ذكر (لوقا) أن الرب أمر تلميذأَ اسمه (حَنَانِيَّا) أن يذهب إلىى (بولس)،
وأخبره بالرؤيا التي رآها (بولس)، لكن (بولس) لم يذكر في قصـته مـا أمر بـه الرب (حَّنَانِّا)، بل ولا حتى الرؤيـة التـي دُكر أنـهـ رآهـا، فـن أين علم (لوقا) بـأمر الرب
ورؤية (بولس)؟!.

الرابعة: سبب عودة بصر (بولس)، ذكر (لوقا) أن السبب في ذلك هو وضع (حَّنِينّا) يده على عيني (بولس)، فتساقط من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر، في حين
 أعاد بصر (بولس) يد (حَنَانِيَّ) أم قوله؟!!




 دَاعِيًا باسْمْ (الرَّبِّ)، فأي القولين قاله (حَنَانِيَّا) (لبولس)؟؟!
ونتنساءل كيف يورد (لوقا) في السفر الذي كتبـه قصـة، ثم يورد مـا يعارضـهـا
على لسان صاحب القصة في نفس السفر؟!.

ثم إن كان العهـ الجديد ـ الذي فالت النصـارى إنه كتب بإلهـام مـن الله تعـالىى (1) ـ وقع فيه الاختالف في ذكر قصة، فما حال نصوص العقائد فيه؟!. عمو مأ هذه قصـة انتقـال (بـولس) مـن صـفوف المعارضين للايانـة النصر انية إلى المؤيدين لها، إلا أن بولس لم يكن كأي متحول للديانة النصر انية بـل كـان لـه دورٌ

 بالرياء وبخاصة (بطرس) و(برنـابا)، يقول في [رسـالته إلـى أهل غلاطيـة: (ץ: 1 ( 1 ـ




 ورسـو لا ومعلمـا للأمـمّ(「)، ومـا ذلك إلا نمهيداً لتغييـر معـالم النوحيد فـي النصـرانية واستبدال معالم شركية بـها، فقد نجح (بولس) في ذلك بعدما أصبحت لـه الكلمـة العليـا في الديانة النصر انية التي نقلها من دبن إلهي إلى دين وضعي. كيف اسنطاع (بولس) السيطرة على عقول أتباعه و إقناعهم بالديانة النصر انية البولسية التي ابتدعها؟!.

## بعض الأسـاليب التي اتخذها (بولس) في دعوته:

ا. استثدراج المستمع:
غالبــَ مـا يبدأ حديثـه بنتو اضـع شديد وبأسـلوب يغلب عليـه الضـعف و المسـكنة
ليستمبل قلوب الآخرين، وليحرك مشـاعر الشـفقة والعطف بداخلهم تجاهـه ثثم يتدرج شيئًا فشبيئًا ليؤكد لهم أنـه فوق الجميع، وأنـه رسولهم ودلـلهم الوحيد إلـى الخـلاص،

[^4]ولنقر أ ما جاء في [رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: (0) 9-9 1 )

 جَمِيعِهْمْ وَكَكِنْ لا أَنا، بَلْ نِعْمَهُ اللّهِ الَّبِي مَعِي").

## 「. التشويق في تبليغ تعاليمه:

كــن يهيـئ عقول أتباعـه لاستنقبال تعاليمـه الغريبـة، مثـال ذلك فكرة ألو هيـة
 العاليـة ليطلع النـاس على هذا السر، واستمر طويلا يشوق أتباعـه لهذا السـر، ففي



 الدُّهُور فِي اللّهِ خَالِق الْجَيِيع بيَسُوعَ الْمَسِيح)".

「. تعطيل العقول:
استطاع السيطرة على عقول أنباعه وإقناعهم أن العقل ليس له دور في إيمانهم، فالإيمان يدخل قلوبهم بقوة الروح القسس، دون التفكير بدىى صحة تلك

 إيمَاكُكُمْ بحكِمَةِةِ النَّاس بَلْ بَفوَّةٍ اللهِهِ).

؟. الكذب والمراوغة:
إن صفتي الكذب والمراوغة ليست مـن صفات الرسـل أو المؤمنين لأن اللّ معهم مهما حدث لهم، ولا يمكن أن يتخذو ها وسيلة لهم لإتمـام مهـامهم، ولكن الأمور





## ه. الاستفادة من العقائد المنتشرة عند الرومـان:

إن الاعنقــاد بتعـد الآلهـة، وأن الآلهـة قـد حـت فـي إنســنان، وحـث النقـاء
اللاهوت فـي الناسـوت، وإرســل الها ابنـه لـيخلص النــاس مـن خطايـاهم و هـو الــي سيحاسب الأموات على أعمالهم وجد منذ القدم، وقد جعل الرومـان ـ أبناء الأسـاطير والخبال ـ من تلاميذ المسيح آلهة بل ومـن (بولس) أيضـا، ففي [أعمـال الرسل (؟ ا :




كل هذه الظروف استغلها (بولس) جيدأ وجاء للناس بعدة أفكار أههها:


「. فكرة الخطيئة والكفارة، يقول (ول ديورانت): ((لقد أنثـأ بولس لاهوتأَ لا لا لا لا نجد له إلا أسانيد غامضة أند الغموض في أقو ال المسيح... أمـا أسس هذا اللاهوت فأههها أن كل ابن أنثى يرث خطيئة آدم، ولا شيء ينجيه من العذاب الأبدي إلا موت (ابن الهة ليكفر بموته عن خطيئته))(٪)

من قبل ليحكم ويدين البشر.


؟. عالمية الديانة النصر انية، وأنها ليست دينأ لبني إسر ائيل فقط(')، حيث قال


 وقد لاقت هذه الأفكار والمعتقدات رواجـأ عند الرومـان واليونـان وخاصـة في غرب أوربا حيث كانت الغالبية وثنيين فناسبتهم هذه المبادئ فأخذوا بهـا، إلا أن هنـاك والـك

 فطبعها بطابع الشمول والإلز ام ، وأصبحت النصر انية دينأ ليس للمسيح منه إلا الاسم
 دافعوا عنها وماز الوا يدافعون عنها.

## *

قبل البدء بييان أثر العقائد والفلسفات الوثنية على الديانة النصر انية يتبادر إلى



 ونتساءل هنا:
لماذا كانت رسـالة (عبسـى) لرّهِّهِ خاصـة لبنـي إسر ائيل، ولمـاذا شدد (عيسى)据 هل أعلمه الهل بمصير الدين الذي جاء بـه عند مـا يتجـاوز أتباعهـ في دعوتهـ قرى اليهود، فأراد تحذير هم؟ ولماذا يكون له هذا المصير؟!!!

للإجابة على ذللك علينا أن ننظر في حال ذلك الدين الذي بدأ موحدأ، وأصبح مثلثلَ مضطربأ كثير التتاقضات، ما سبب ذلك؟! جاء في مصـادر النصـارى أن تلاميذ المسيح الـيّهِّهُ لم ينفذو ا وصيته فاختلطوا بالوثثيين، وحولوا رسـالة المسيح إلئرّه من خاصـة إلـى عامـة لجميع الأمم، ومن هذا المنطلق دعوا غير اليهود للنصر انية، فحاول الذين دخلوا في النصرانية من أصحاب العقائد الوثنية ـ التي ماز الت عقائدهم السـابقة عالقة بهم ـ أن يجدوا متنفسـأ لعقائدهم بين عقائد النصر انية، إضافة إلى ذلك تدخل اللموك والأبـاطرة الوثثيين في المجامع النصـرانية، واسـتعانة النصــارى بهـم فـي فـرض قـرار اتهم علـى مخـالفهـم، كهـا إن ضعف مقومات الديانة النصر انية لم يعينها على النأثثير في تلك الديانات، لهذا غلبت من قبلها بل صبغت بصبغتها، مما أدى إلى إلغاء الديانة النصر انية الموحدة وظهور ديانة نصر انية و ثثية(')

يقول (ول ديورانت) عن علاقة النصر انية بالوثنيـة: (إن المسيحية لم تقض على الوثثية، بل تبنتها، ذلك أن العقل اليونـاني المحتضر عـاد إلـى الحيـاة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسها، .. وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس الر هيبة، وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافات اليونانيـة على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطر اف، فجاءت من مصر آراء الثالوث المقسس، ويوم الحساب، وأبدية الثواب والعقاب.. ومن مصر جـاءت عبـادة أم الطفل.. وطمس معـالم العقيدة المسيحية. ومن مصر أيضـأ استمدت الأديرة نشأتها، والصورة التي نسجت على
ومن سورية أخذت تمثيلية بعث عبادة الأم العظمى.

وربما كانت تر اقيا هي التي بعثت للمسيحية بطقوس ديونيشس، وموت الإلـه

ومـن بـلاد فـارس جـاءت عقيدة رجـوع المسـيح وحكمـه الأرض ألف عـام،
وعصور الأرض، واللهب الأخير الذي سيحرقها، وثنائيـــة الشيطان والهَ والظلمـة والنور..
ولقد بلـ التشـابه بين الطقوس المثراسية، والقربـان المقدس في القداس حداً جعل الآباء المسيحيين يتهمون إبليس بأنه هو الذي ابتدعه، ليضل به ضعاف العقول. وقصـارى القول أن المسيحية كانت آخر شـيء عظيم ابتدعـه العـالم الوثني

القديم)(1)
وفيما يلي نذكر بعض عقائد ديانة (مثرا) الفارسية(؟) التـي وجدت آثار هـا في
عقائد الديانة النصرانية:
يعتقد أتباع ديانة (مثرا) أن:

- (مثرا) كان وسيطأ بين الهُ والبشر .
- وأن مولده كان في كهف أو زاوية من الأرض. وأنه ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر.

كان له اثنا عشر حواريا.

- مات ليخلص البشر من خطاياهم.
- دُفن ولكنه عاد للحياة وقام من قبره.
- صعد إلى السماء أمام تلاميذه و هم يبتهلون له ويركعون.
- كان يُدعى مُخلصاً ومنقأ.

كان أتباعه يعمدون باسمه، لإزالـة ثقل الخطيئة والتطهير من الثر،
وبعد المعمودية يولد الإنسان و لادة ثانية.

- وفي ذكراه كل عام يقام عشاء مقدس، يسمى (مائدة مثرا)، و هي مائدة

يأكل منها مع الإله (مثرا) ليشترك معه في موته وقيامته(').


ق.م)، وانتشرت في بلاد الرومان، وصعدت إلى الثشمال حتى وصلت بريطانيا.
 ص[ [ (

وقيل：إن ديانة（مثرا）لم تتته في روما إلا بعد أن انتقلت عناصر ها الأساسية

## إلى المسيحية（「）

وممـا يؤكد هذا القول اعتراف أحد أسـاتذة علم اللاهوت المسيحي الدكتور （فهيم عزيز）بمدى مشابهة عقائد الديانـة النصر انية لعقائد ديانـة（مثرا）، حيث فـال－ بعد ذكر ديانـة（مثرا）－：（هذه هي ديانـة مثر اوفيهـا نجد التشــابه الكبير بينهـا وبين المسيحية في الطقوس：المعمودية، والو لادة الثانية، والأكل مع الإله، واختبار الموت،
و القيامة مع الإله))(「().

## ＊

 النصر انية، حيث نقلوا إليها أفكار هم الفلسفية وثقافتهم الوثثيـة، ولأن لقاءههـا ـ الديانـة النصـر انية والفلسفة ـلم يكن لقاء عداوة وخصـام، بل لقاء محبـة وسـلام، ولمـا كـان
 الفرصة ومزجوا أفكار هم بالنصر انية التي صـارت فيما بعد خليطأ من كل ذلك． بـل إنـه مـع مرور الزمن كـان للفلاسفة مـا أرادوا حيث كانت الغلبـة للفلسفة،
 التي يدين بها النصـارى ـوالتي لم تكن معروفة في عصر الحواريين ـ مـا هي إلا انعكاس للفلسفة الأفلاطونية الحديثة التي جُلِبَ معظم أفكار هـا مـن الفلسفات الشرقية، （فأفلوطين）الذي كان له الأثر البارز على معتقداتها تتلمذ في الإسكندرية، ثم رحل

إلى فارس والهند، وعاد بعدها وفي جعبته مزيج من الثقافات（؟） （＂ويلخص اعتقاده في منشئ الكون في ثلاثة أمور：

[^5]أولها: أن الكون قد صدر عن منشئ أزلـي دائم لا تدركـه الأبصـار ، ولا تحده
الأفكار ، ولا تصل إلى معرفة كنهه الأفهام.
ثانيها: أن جميع الأرواح شعب لروح و واحد، وتتصل بالمنشئ الأول بواسطة

ثالثها: أن العالم في تدبيره وتكوينه خاضع لهذه الثلاثة، و هو تحت سلطانها، فالهُ هو منشـئ الأشياء و هو مصدر كل شيء، وإليـه معـاده لا بتصف بوصف من أوصـاف الحوادث، فليس بجوهر ولا عرض، وليس فكر أ كفكرنــا... إلا أنـه واجب الوجود، .. ولا يحتـاج إلـى موجود، وأول شـيء صـدر عـن هذا المنثــئ فـي نظر أفلوطين هو العقل، صدر عنـه كأنـهـ يتولد منـه، ولهذا العقل قوة الإنتـاج، ولكن ليس كمن تولد عنه، ومن العقل تنبثق الروح التي هي وحدة الأرواح، وعن هذا الثالوث يصدر كل شيء ومنه يتولد كل شيء)(1) .

فـإذا عبر عن المنشـئ الأول بـالآب، وعـن العقل المتولـد عنـه بـالابن، وعن الروح بروح القسس، فإنه بذلك وضع أساسأ للتثليث الذي أقرتـه مجـامع النصـارى(٪)، ولهذا قال الدكتور (علي عبد الواحد وافي): ((بأن العقبدة الدسيحبة الطارئـة قد نشـأت عن التأتٔر بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة))(T). بل هنـاك من جعل النصر انية والأفلاطونيـة شيئَا واحدأ، كالإمـام (محمد أبو زهرة) حيث قال: (إن النصرانية هي الأفلاطونية، والاختلاف بينهما بالاسم فقط))(5).

## * الإمبراطور (قسطنطين) وأثره على النصرانية:

 بعد فشل الاضطهادات التي قام بهـا أبـطرة الدولـة الرومانيـة ضد النصـارى، واستسلمهم لفكرة النسامح مع النصـارى في أواخر عهـ الإمبراطور (جالير) ـ ـ أشد اللضطهدين للنصر انية حماسأ -، وتتافس عدد كبير من طـالبي الحكم بعد موت هذا$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

الإمبراطور، ظهر (قسطنطين) منافسأ فويـَ لاستعلاء العرش الرومـاني، وهو رجل موثوق به لدى الكنيسة النصر انية، حبث قدم لهم دلائل حسن نيته تجاه النصرانية،
 كان يصل الكثبر من القسس الذين اعنادوا التردد على أبيه، ومما أدركـه (قسطنطين) قوة الكنيسة النشطة التي أراد اتخاذها في حربه مع منافسه (ماكسانس).

جميعأ في صـورة رؤى أو تهيؤات، تحددت معالمهـا بعد ذلك عندما أراد روايتهـا للانـاس. وعلـى أي حـال، فقـد انتصـر علـى منافسيهه وظـن أن فـي انتصــاره فضــلا
 بالجميل.

فانحاز إليه النصارى، وقبلوا تدخله في قرارات مجامعهم كما حدث في مجمع
 أفو الهم، ولأنه كان وثنياً ولا علم عنده أيضـَ بالعقائد النصر انية أنحـاز إلى مـا يو افق
 وملاحقته، فكان أهم الأسباب التي أدت إلى انحر اف النصر انية(٪).

## رجال الكنيسة والمجامع النصرانية:

يعتبر هذان العـاملان المكونين الرئيسيين للعقيدة النصـرانية، وفـي طليعـة
المحاربين لعقيدة التوحيد، فقد اتخذا سلطة فوية لم تعرف في بقية الأديان، حيث قررا قرارات تعتبر أصولا في الدين المسيحي، من هذه الأصـول عقيدة الثالوث المقدس التـي تبنياهـا مـن الحقائـد والفلسفات الوثنيـة، ومنحـا الكنيسـة سـلطة غفـران الذنوب،

وقررا عصمة البابا(٪).




## المبحث الرابع:

## أهم عقائد النصارى

بعد ذكر ما سبق من تعريف النصر انية، وما ألم بها من تحريفات حولتها إلى
ديانة وضـعية، نبين هنـا أهم عقائد النصر انية، ويمكننـا القول: إن الديانـة النصر انية قامـت ـ بنــاءً علىى مـا جـاء في قـانون الإيمـان الـذي أقروه فـي مجمعي نيقيـة عـام ( (

* عقيدة النتلليث.

عقيدة الصلب والفداء (الكفارة).

* عقيدة القيامة والصعود.

و على كل من ينتمي إلى النصر انية الإيمان بهذه العقائد سواءٌ أقتتع عقله بها أم
لم يقتتع، فهي عقائد لا يكون الإيمان بها بالحكمة والاقتتاع بل بالقوة وبالروح القدس،




(') أقر مجمع نيقية الجزء الأول من هذا القانون، وهو :(لئومن بالله واحد الهُ الآب كلي القدرة، خـلق كل الأشياء،


 قام وصعد إلى السماوات، ويأتي ليدين الأحياء والأموات، وليس لملكه (نقضاء)، ثم أقر مجمع القسطنططينية الأول الجزء الثناني، وهو: (انتع نؤمن بالروح القسس الرب اللحيي الكل، المنبثق من الآب. نسجد لـه ونمجده. الناطق في الأنبياء. وبكتيسـة واحدة جامعـة رسولية. ونحترف بمعموديـة واحدة لمغفرة الخطايـا، وننتظر قيامـة الأموات، والحياة الجديدة في العالم الآتي).
 (艹) سيأتي بيان عقيدة المجيء الثناني في الفصل الرابع من الباب الثالث، أما إدانة الدسيح للناس فسيأتي بيانها في الفصل الأول من الباب الثاني إن شاء الشّ.


## ■ العقيدة الأولى：عقيدة التثليث：

يعتبـر النصــارى（（هـذه العقيدة هـي قـدس أقداس المسـيحية؛ لأنهـا العقيدة
الأساسية المركزية التي تبدأ بها، وهي لذلك تحتل المكانـة الأولى فيها، ومن ثم فهي مركز جميع عقائدها الأخرى））（1）．

## فما مفهوم هذه العقيدة عند النصارى؟．

ذكر（قاموس الكتاب المقدس）أن قانون الإيمـان عرف هذه العقيدة بـالقول：
（（نؤمن بإلـه واحد الآب والابن والروح القدس إلـه واحد جوهر واحد متسـاوين في
الققرة والمجد）（1）．
وجـاء فـي كتب عقائـد النصــارى، مــا نصــه：（نـؤمن بالثـالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم في الجوهر الواحد بغير تجزئـة ولا تركيب، وأنهم متساوون في السرمد و القدرة والمجد لواحدية الجو هر، ونعلن بأن هذا الحق هو قدس أقداس المسيحية））（「）． ويلخصون هذه العقيدة فيما يلي：
（（1．الكتاب المقس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبر هم شخص اله．
「．هـؤلاء يصـفهم الكتـاب بطريقـة تجعلهـ شخصـيات متميزة الواحدة عـن

「．هذا التتليث في طبيعة الهّ ليس مؤقتأ أو ظاهرياً بل أبدي وحقيقي．
؟．هذا التنليث لا يعني ثلاثة آلهة بل إن هذه الثخصيات الثلاث جوهر واحد．
ه．الشخصيات الثثلاث الآب والابن والروح القدس متساوون．
7．ولا يوجد تناقض في هذه العقيدة، بـل بـالأحرى إنهـا تقدم لنـا المفتاح لفهـم
باقي العقائد المسيحية））（\＆）



ومن الواضح أن هذه العقيدة يكتنفها الغموض والتنتاقض مــا أعجز النصــارى
عن تفسير ها، فيلاحظ من ملخصهم لها التناقض الواضح بين الفقرة الأولى و الثانية؛ فكيف يمكن اعتبار ثلاث شخصيات شخص الله ـ تعالى الله عن قولهم علوأ كبيرأ -، ثم جاء في الفقرة الثانية أن هذه الثخصيات متميزة الواحدة عن الأخرى، لكنـه عـاد في الفقرة الرابعة ليوضح أن هذا التثليث لا يعني ثلاثة آلهـة بل إن هذه الثخصيات الثلاث جوهر واحد، ثم عـاد وفال: إن هذه الثخصيات الثلاث الآب والابن والروح القس متساوون، فلو كانوا جو هر أ واحدأ وليسوا ثلاثـة آلهـة؛ لمـاذا قـال: إنهم ثـلاث شخصيات متميزة الواحدة عن الأخرى، متساوون؟!!. ومع كل هذا التتـاقض، وأمـام كل هذا العجز ينكر هؤ لاء هذا التتاقض في أثنـاء اعتر افهم بـه، يقول صــاحب كتـاب (حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي):
((تعليم الثنالوث القدوس صـب علينـا ومربك لنـا.. وتعبير (الثـلوث) يصف علاقة، ليست بين ثلاثة آلهة، بل لإله واحد في ثلاثة أقانيم. والثالوث لا يعني تثليثأ،
 اللاهوت من ناحية وحدته وتنوعه.
 ثلاثـة أقـانيم. و علىى الر غم مـن أن الصيغة غامضــة بـل وتبدو متناقضـة، إلا أنهـا لا تتضمن تناقضاً بأي حال...)(1) . ويُعللون العجز عن تفسير (الثـالوث المقدس) بـأن هذه العقيدة فوق إدراك البشر، فائلين: (لا يمكن إثبات عقيدة الثالوث بالعقل لأنها تسمو عن إدراك العقل، إذ ليس لهـا شـبيه في الطبيعـة الروحيـة للإنســان المخلوق علـى صـورة الله. فالثـالوث الأقفس فريد لا مثيل له في الكون كله، وعليه فليس ثمة ما يعيننا على فهمه))(٪). ويقول الاكتور (هاني رزق الله): (إن الله إله واحد مثلث الأقانيم (الآب والابن
 الثلالوث المقدس (الآب والابن والروح القدس)، نجد أن الها الآب هو إلـه كامل، اله

$$
\begin{aligned}
& \text { (") حقاينق وأساسيات الإيمان السيحي ـ ص[ [17a]. }
\end{aligned}
$$

الابن هو إله كامل، الله الروح القدس هو إلـه كامل، وهم أقانيم ثلاثـة داخل الجوهر الواحد ولا يمكن الفصل بينهم)(1)

## ما الأقانيم؟.

((الأقانيم) (r) كلمـة سريانية معناهـا: شخص أساسـي أو شخص رئيس أو كيـن
ذاتي أو في الذات أو مبدأ الأشياء، و هي قريبة من الكلمة اليونانية Norms . والرابطة التي تربط بينها تسمى اللو غوس(")، أي الإله باعتباره القانون الفعال
الذي يقود العالم.)(8) .

إلا أن (القس صـموئيل مشـرقي) يقول: إن (انعريف الأقتوم بأنـه (شـنص) تعريف ناقص؛ لأن حقققة معنـاه هو: (الثخص المتميز عن الآخر ولكنـه متحد بـه، فهو إذن واحد ولكن بـلا نوحد))، ويقول عن سبب استعمال لفظـة (أقنوم): ((ترجح استعمال لفظة (أقنوم) مع كونها سريانية، وذلك نظر أ لمـا تحمله من معنى حقيقي مناسب للتمييز بين أقانيم اللاهوت.. وليس لها ما يعادلها في اللغة العربية)(٪).

الأقانيم في الفكر النصراني:

## - الأقانيم عند الطوائف النصرانية:

يختلف مذهب الأرثوذكس عن مذهب الكاثوليك والبروتستانت، والأقانيم على مذهب الأرثوذكس الأفباط تختلف عن مذهب الأرثوذكس اليونـان، وفيمـا يلي نذكر اعتقاد هذه الطو ائف في الأقانيم:
 الأسقفية.
(Y) جاء في المعجم الوسيط: (الأقنوم: الجوهر، والثخص، والأصل)" المعجم الوسيط - قام بإخراجه: إبر اهيم مصطفى وآخرون - ج اـ ـص [ الحّ

الإسلامية - تركيا.
(r) اللوغ (لإلوس: تُغني الكلمة، ويقصد بها الابن، و هو عند النصارى الهُ الذي ظهر متكلماً معلنأ نفسه.




الإخوة - مصر).

أولاً: يعتقد الأرثوذكس الأقباط أن الأقانيم الثلاثة مـا هي إلا خصـائص للذات الإلهية الواحدة، ومتساوية معه في الجوهر والأزلية، ومنز هة عن التأليف والتركيب. وتعتبر الكنيسـة الأرثوذكسية اليونانيـة ومـن تبعها أقنوم الابـن أقل مـن أقنوم

الآب في الارجة، ولذلك فهي عند اليونان مراحل انقلب فيها الله إلى الإنسان(').
 الأرثوذكسية اليونانية حيث يعتققون أن أقنوم الابن أقل مـن أقنوم الأب في الارجـة، وأن الأقانيم مـا هي إلا مر احل انقلب فيهـا الها إلـى الإنسـان، ولذا فهي ذوات متميزة يساوي فيها المسيح الأب حسب لاهوتهه وهو دونه حسب ناسوته، كما ينص على ذلك

قانون الإيمان الاثناسيوسي(ץ)

## الأقاتيم عند فلاسفة النصارى:

يـرى فلاسـفة النصــارى أن الله تعــلى مكـون مـن ثلاثـــة أقـانيم هـي: الـذات، والنطق، والحياة؛ ((فانه موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه، كل خاصبة من هذه الخواص أو العناصر التي يتكون منها اله تعطيه وصفأ معينـا أو مظهر أ خاصـأ فإذا تجلى الله بصفته ذاتنَ سمي الآب، وإذا نطق فهو الابن، وإذا ظهر كحياة فهو الروح (القس))()

## متى ظهرت هذه العقيدة؟

يقر علماء النصارى بعدم وروود كلمة (ثالوث) في الكتـاب المقدس، وبـالرغم
من ذلك نجد بعضهم يذكر أنها مستعملة في الكنيسة منذ فجر مولدها(٪). وقولهم: إنهـا مستععلة في الكنيسـة منـذ فجر مولدها، يعارضــه اعتقــادهم أن الكنيسة تأسست في عهد الحواريين، لأنه لو كان كذلك لذكرتها أسفار العهـ الجديد. ويقول آخرون: إن أول استعمال لكلمـة (تثليث) كـان في أواخر القرن الثاني

 (8) ينظر: محاضر ات في علم اللاهوت النظمي - ص[ [107]

بادعائه بنوة عيسـى عليـه الصـلاة و السـلام لله تـعـالى ممـا نرتب عليـه القول بالطبيعـة الثنائيـة لعيسـى ـ اللاهوتيـة و الناسـوتية ـ، ثـم أصلها أثناسبيوس، واعتمدت في مجمع نيقيـه سـنة بـادعـاء ألو هيـة الـروح القدس ردآ علـى مقالـة مكدنيوس. وبـذللك صــار النثليـث قانونــا ل(إيمان عند النصـارى))(٪)

وقد تصدى لعقيدة النتليث الكثير من النصـارى الموحدين الذين تعتبر هم الفرق المثلثة فرقأ هرطوقية، لإخفاء حقيقة النصـر انية الموحدة الأصلية، مثـال ذلك موقف (سـرويطوس) (Servitus) حيث صـرخ فــائلا: (لمُلّط علينـا التثليـث الـو همي تحت شـعار التوحيـد واسـمه))(٪)، وكــان جـز اؤه الحـرق مـن قبـل الكنيســة حبــأ وأمثنالــه

الآخرين(٪)

## مـا مصادر عقيدة التثليث في الايـانة النصرانيةّ؟

تعتبـر عقيدة التثليـث فـي الديانــة النصـر انية عقيدة دخيلـة، فــالمنتبع لتــاريخ


الحواريين، فكلمة (تثليث) كما ـ ذكر سابقاً ـ لم ترد في الكتاب المقدس مطلقّ(0) ومع ذلك يقول (القس صـوئيل مشـرقي): إن ((عقيدة (الثالوث) تعليم كتابي يستند إلى نصوص الكتاب المقدس نفسه، فهي ليست من العقل بنور الطبيعة، ولا مـن تأليف الفلاسفة، ولا من فو انين مجامع الكنيسة، وإنما هـي مـن كتـاب الله وحده.. فمنـه تعلمنا كونـه تعالىى جو هر آ واحداَ في ثلانة أقانيم متساويـة ومتمبزة، ومصدر هذا السر
(') قال (جون لوريمر) عن (ترتليان): ((لسمي ترتليان بحق أبا الفكر اللاهوتي اللاتيني لأنـه كـان الدفكر الرئيسي
 و القانون والفكر اللاهوتي، بل إن كل اللصططات التي استخدمتها الكنيسة الغربية أو اللاتينية لأجيال طويلة كـان (asramentum) (sacr) . "الثـالوث" (trinitas). "الجوهر "
(substantia). و وبر ها من الصصطلحات التي يستخدمها علم اللاهوت في وقتتا الحاضر، هي من ابتكاره).


Michael Servitus: Errors of Trinity (quoted by A.Reland in Treatises Concerning
(the Mohametons, p. 190)، نقلا عن كتاب (المسيحية - أ/ ساجد مير -ص[ ص'9 1'9]).




هو (الإعلان المباشر ) من الله نفسـه، فمـا كـان لنـا أن نقول شيئّأ من عندنا، وإنــا الهـ سبحانه هو الذي قال، ويجب أن نؤمن بما قـل تعـالى، ولذللك فإنتـا نستتند في اعتقادنـا بالأقانيم إلى ما أعلنه لنا الهن تعالى في الكتاب المقسس)(1) (') ويقول في موضع آخر : (أنؤمن بأن الها ـ تبارك اسمه ـ ذو جو هر واحد و أقانيم ثلاثة، و هذا الإيمـان قد تقلدناه من الكتـاب المقدس وكشفت لنـا عنـه إعلانـات الوحي الإلهي المعصوم في نصوص كتبها كتبة الوحي الملهمون)(ل) ولم وبرأيـه هذا يصبح كمـن قـال: إن عقيدة التثليث عقيدة مقبولـة في كل زمـان، وكلا الرأيين مخـالف لمـا جـاء بـه التناريخ عن كيفيـة دخول هذه العقيدة ضمن عقائد النصر انية المحرفة، يقول (محمد فريد وجدي) في (دائرة معـارف القرن العشرين): ((إن عقيدة الثتليث وإن لم تكن موجودة في كتب العهد الجديد، ولا في أعمـال الآبـاء الرســوليين، ولا عنــد تلاميـذهم الأقـربين، إلا أن الكنيبــة الكاثوليكيــة والمــذهب البروتستانتي التقليدي يدعيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولـة عند المسيحيين في كل زمـان، رغمـا عن أدلـة التـاريخ التـي ترينـا كيف ظهرت هذه العقبدة، وكيف نمـت، وكيف علقت بها الكنيسة بعد ذلك)(٪)".

## ما النصوص الكتابية التي يستدل بها النصارى على عقيدة التثليث؟

اعتمد النصـارى علىى إثــارات (وتلميحـات) لإثبـات عقيدة النتليث، مـن هذه
الإشارات:
O في العهد القديم:
ا ـ ضمائر الجمع:
قالوا: إن في أكثر الحالات يستخدم ضمير المتكلم المفرد له تعـالى في العهد القديم، ولكن في مواضـع قليلـة استخدم ضـمير الجمـع أيضــا؛ و هذا يـل على تعدد

$$
\begin{aligned}
& \text { - 7V - }
\end{aligned}
$$

الآلهة، ولا يمكن القول إن ضمير الجمع جاء دلالة على الإجلال والتعظيم؛ لأن اللغـة
العبرية خلت من صيغة التعظيم، وأهم أدلتهم على ذللك ما يلي（＇）：
 صنور تَتِّا كَثْبَهْنَا．．）．





## مناقشة هذه الأدلة：

أولاً：القول：بــن ضـمبر الجمـع يـدل علـى تعدد الآلهـة، ولا دلالــة فيـه علـى
الإجلال والنتظيم؛ لأن اللغة العبرية خلت من صيغة التعظيم، قول بـلا دليل، ويرى علماؤ هم أنه قول مشكوك فيه، لأن صيغة الجماعة مستخدمة للتأكيد أكثر منها للتعبير عن الكثرة：（٪）．

ثانياً：لو سلمنا جدلا بأن ضمير الجمع يدل على تعدد الآلهـة، فمن أين اسثُّل على حصر الآلهة في العدد ثلاثة！！！．

「 「．ورود كلمة（الرب）في النص أكثر من مرة، وأهم أدلتهم مـا يلي：

 يقول（القس صموئيل مشرقي）：（لهنا المتكلم وهو（الرب）أمطر كبريتأ ونـارأ من عند آخر يدعى أيضاً（الرب）، و هذا يدل قطعأ على أنه تعالى وهو رب واحد ليس
بأقنوم واحد!)().

$$
\begin{aligned}
& \text {-7ヘ - }
\end{aligned}
$$


 قالوا: إن الرب (الآب) هنا يخاطب الرب (الابن)(".

## مناقشة هذه الأدلة:

أولاً: استدلالهم بما جاء في قصة إحراق (سدوم) و(عمورة):
إن القارئ لهذا السفر يلاحظ أنه حكاية يحكيها شخص ما، تخللها بعض أقوال نسبت إلـى الله تعـلـى وضـعت بـين الأقواس لتمييز هــا عـن الكــلام الآخـر، واللنص المستتدل بـه مجرد مـن هذه الأقواس ممــا يـدل علىى أن المتكلم ليس (الرب) وإنمـا الحاكي عن (الرب)، و هذا النص لا دلالـة فيـه على تعدد الأقانيم مطلقأ لأنـه يبين أن فاعل الإحراق هو (الرب)، وأن الكبريت والنـار من عنده لا من عند غيره، ثم إن كان تكرار كلمة (الرب) يحتبر دليلا على الأقانيم فلم لم يستدل أيضأ بما جاء في نفس
 فنـرى هــا أن كلمـة (الـرب) تكـررت، فـأي الكلمتين يقصـد بهـا الآب وأيهـــا

يقصد بها الابن؟.
و هل سارة التي افتقدها الرب هي سارة التي فعل لها الرب، أم غير ها؟. وما الفرق بين القول والكلام؟!!. أمـا مـا قالـه (القس صـموئيل مشـرقي) في بيـان دلالـة هذا النص على تعدد الأقانيم فهو قول مضطرب ينقض آخره أولـه؛ فقد قـال في أولـه: (هنـا المتكلم وهو (الرب) أمطر كبريتأ ونـار أ من عنـد آخر يدعى أيضــا (الرب))، ثم أبطل قولـه هذا بقوله: (و هذا يدل قطعأ على أنه تعالى وهو رب واحد!! ليس بأقنوم واحد!)". ثم أين ما يثبت قوله: ((ليس بأقنوم واحد!) في هذا النص؟!.

ثُثياً: استدلالهم بما جاء في (سفر المزامير): (('قالَ الرَّبُّ لِرَبِّي: »اجْلِسْ عَنْ

يلاحظ من الحركات التشكيلية لكلا الكلمتين أنها تختلف، وعلى هذا الاختلاف
فإن المعنى أيضأ يختلف، فما الفرق بين كلمة (الرببَّ) وكلمة (ربِّي)؟. جـاء في (دائرة المعـارف الكتابيـة): أن (الرب لْغَة: هو الإلـه المعبود، وهو الماللك والسيد والقيّم والمدبر، و(الرب) بأداة التعريف لا يطلق على غير الهَ الخـلق، له كل المجد)(1)

أما كلمة (ربِّي) فهي (أصلا كلمة أرامية بمعنى: سبد أو معلم، كـان يستخدمها
العبيد في مخاطبة سادتهم، واستخدمها اليهود في مخاطبة عظمائهم ومعلميهم احتر امأ وتعظيمأ لثشأنهم..




 وقد جاءت بداية النص في النسخة الكاثوليكبة: (قال الرب لسيدي:..).) ولو كان يقصد بكلمة (لِرِبِّي) ربٌ آخر لقال: قال الرب للرب، لذلك يحتمل أن
 ه اختلاف اليهود والنصارى في تحديد كاتب (سفر المزامير)، وعدم معرفة مصنف كل مزمور على وجه اليقين(")، ولأجل ذلك يحتمل أن يكون كاتب هذا السفر


() آثتلف أَهل الكتاب في (اسم كاتب (سفر المزامير)، ولا يعرف على وجه اليقين مصنف كل مزمور: أ ـ قال قدماء علماء اليهود: هذه المز امير من تصنيف (آدم) و(إبراهيم) و(موسى) و(أساف) ـو و وهو رئيس المغنين
 و「^) - و(همَّان)، (وجدوتهن)، وثلاثة أبناء (قور ح) -وهم مغنون في عهـ (داود) ـ أمـا (داود) فقد جمعها في مجلد واحد ليس غير.=

- الوعود التي وعد بها الرب، حيث جاء في هنا المزمور: ("'قالَ الرَّبُّ






 جاء فيها أن أعداءه طاردوه حتى تـكنوا منه، ثم أهانوه، وبعد ذلك الك صلبو هي ها لكن لو لو












[^6]

إن هذا النص يناقض ما قاله النصارى عن مساواة الأقانيم الثنلاثة في القدرة(')، لأنه يدل دلالة واضحة على أنه لا تساوي في القدرة بين المتكلم والمخاطب، فالقادر كما جاء في النص هو (الرب).

「. التكرار الثلاثي، مثّل ذلك:


يقول (القس صموئيل مشرقي): (هذا (التكرار الثلاثي) للفظة (إلـه) إنمـا هو
تحقيق لوجود الأقانيم الثلاثة!)(٪).

مَجْدُهُ مِلْءُ كُلِّ الأرْضِ")".

يسمي النصـارى هذا الفقرة بـ(التقديس الثلاثي)، ويستدلون بـه على الثتليث،
قـائلين: إن تكـرار قدوس ثــلاث مـرات، ورب الجنـود مـرة، يحقق أن الأقـانيم ثلاثــة
والجوهر واحد().

## مناقشة هذه الأدلة:

أولاً: ما جاء في [سفر الخروج (r: 7 7)] عن كلام الهَ تعالىى مع نبيـه (موسى)

لو كان هذا النص دليل على التنليث للزم أن يكون الأقنوم الأول إلـه (إبر اهيم)
 على هذا القول أمران:

الأول: أن لكل واحد من الأنبيـاء إلهـأ واحدأ وأمـا الآخران فليسـا لـهـ بـإلهين، و هذا مخـالف لمـا يدين بـه النصـارى، ولِمـا جـاء في السفر نفسـه (Y (Y: 9) من دعـاء


 إلـه (يعقوب) الئلّهُ لدعاه ولمـا لجأ للأقتومين الآخرين إلهي (إبر اهيم) و(إسـحاق) عليهما السلام -، لأنه بذلك ينسب العجز لأقنومه، ويفضل عليـه غيره، و هذا مخالف ولا لعقيدة النصـارى في النتليث.
الثناني: انفصـال كل إله عن الآخر، وهو مما ينكره النصـارى. أما نكرار كلمة (إله) فلعله للتأكيد علىى أنـه إلـه الكل، كقولنـا: رب السماوات،

ورب الأرض، ورب العرش العظيه، رب كل شيء ومليكه.

 إن هذا النص لا يدل مطلقأ على عقيدة التثليث، لأن تكرار التقديس لله تعالى لا يدل على تعدد الآلهـة، بل هو مجرد تكرار للفظ التقدبس، كقولنـا: قدوس، قدوس، قدوس رب الملائكة والروح، أما ذكر رب الجنود مرة واحدة فإنـه بيـان لمن لـه هذا التقديس.
؛. ((الابن متميز عن الآب))('):

من النصوص التي استندلوا بها على ذلك:
 يرى النصـارى أن المتحدث في هذا النص هو الابن، و هذا في نظر هم يعد

بر هانأ قاطعأ على وجود الأقانيم الثلاثة(Y).


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) بيظر: محاضر ات في علم اللاهوت النظامي -ص[109]. }
\end{aligned}
$$

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

قـلوا: الابـن متميـز عـن الآب، فـالابن يـتكلم فـي هــين النصـين عـن الآب

مناقشة هذين الدليلين:
أولاً: إن استدلالهم بما جاء في (سفر إشعياء) على التثليث، وقولهم إن المتكلم
هنا هو الابن، وأن الآب والروح القسس أرسلاه، ينقضه أمران:
الأول: أن المتكلم هنا هو (إشعياء)، فالسفر بأكملـه عبـارة عن رؤيـا يخبر بهـا

 وليس في سياق الكلام ما يفهم منه أنه بُشرى أو تنبؤ بقدوم الدسيح:
 "' وَيَبِي أسنَّتَتِ الأرْضَ، وَيَمِينِي نُشَرَتِ السَّمَاوَاتِ. أنَا أَدْعُوهُنَّ فَيَقِنَّ مَعًا.



وَالآنَ السَّيِّاُ الرَبَّ أرْنَتَنِي وَرُوحُهُ ).

الثناني: ورود نصوص التوحيد الصريحة في هذا السفر، من هذه النصوص ما








$$
\begin{array}{r}
\text { (r) } \\
\hline \text { (r) }
\end{array}
$$





وَلَيْسَ آخرَ... «>)(1).

بلاحظ من هذه النصوص، ما يلي:


 النتليث التي يعتقد بها النصارى.

وَوَمَنْ مِثِلِب؟).

ج - إثبات أن الهّ تعالى هو المخلص، غافر اللنوب: (أنَا أنَا الرَّبُ، وَلْيُسَ


 غافر الذنوب هو المخلص ولا مخلص غيره، فما حاجة البشر لفادٍ يخلصهم من الخطيئة!!!


 الأرْضِ، لأنَّي أنـا اللهُ وَلَيْسَ آخَرَّ... «").

لعله إشارة إلى ما سيبتدعه النصارى، فهم يصلون (ليسوع) معتقدين أنه (الرب المخلص) لهم، فكان الرد عليهم ـ بكل وضوح ـ بأن لا إله سوى الله تعلى يخلص البشر من العذاب.

تعطي نصوص العهذ القديم (للروح) معاني مختلفة، حسب الوظيفة التي يقوم بها وأهم هذه المعاني:





 - أنه المبلغ كلام الهَ لمن اصطفاهم الله، كما جاء في [سفر حزفيال (1 (: 0(V


هل الروح القس أقنوم إلهي؟!.

إذا نظرنا في أسفار العهد القديم فأننا نجدها لا ندل مطلقَ على أن الروح القس أقنوم إلهي، بل نجدها تتفي ذلك تمامأ، وسأذكر فيما يلي اعنقاد النصارى في الأقانيم الثلاثة، ثم بعض النصوص التي تتفي كون الروح القس أقنوم إلهي: يبين (القس صموئيل مشرقي) عقيدة النصارى في الأقانيم قائلا: (نؤمن بأن اله الواحد بغير تجزئة أو امتزاج أو تركيب مثلث الأقانيم آب وابن وروح القس في جوهر واحد غير منقسم وذات واحدة منزهة عن الأعراض، وأن أقانيمه تعالى متميزة في الوظائف والأعمال ولكن بغير تفرد أو استقلال))(1).
(1) الإلهيات ـ ص[ [־ז'].

أما النصوص التي تنفي كون الروح القسس أقنومأ إلهياً فأهمها:



عَلى وَجْهِ الْمِيَاهِ.) .
فهنا يتبين لنا أن (روح اله) وهو أحد الأسماء الني أطلقت على الروح
القسس(') يرف على وجه الماء وحده، فأين الآب والابن؟!. إن قيل: كانا معه، يقال: من أين لكم معرفة ذلك، فالنص لم يذكر هما؟!؛ وإن قيل: انفصل عنهما في أثناء ذللك، يقال: إن هذا يعارض عقيدة النتليث، ويبطلها، ومن

ثم فإنه ينفي قولكم بأن الروح القس أقنوم إلهي ثالث.
ب ـ ما جاء في [سفر صموئيل الأول (11: ) ): (("فَحَلَّ رُوحُ اللهِ عَلَى شَكَاولْ


 جاء في هذا النص أن الروح القس حل في (شاول) ثم ذهب عنه، مما يدل دلالة واضحة على كونه ـ الروح القس ـ ملاكأ مرسلا من الله تعالى.

 (الفُدُوسَ لا تَنَزْعْهُ مِنِّي.). كذللك هذا النص يثبت انفصـال الروح القسس عن الله تعالى، ومن ثم فهو ينفي

أقنو ميته.
هذه النصوص تعتبر غيضأ من فيض فهي تدل على أن الروح القس مخلوق

- من مخلوقات الله تعالى، ولي أن أسأل: إن كان العهج القديم ـ في نظر النصـارى يشبر إلى أقنومية الروح القدس، فلماذا جاء في كتبكم أن الله تعالى أثبث وجود الروح القدس كأقنوم إلهي في يوم الخمسين؟!. (1) ينظر : دائرة المعارف الكتابية - ج؛- ص[0 ؛ 1].
و هل يحتاج من تدعونه رباً إلى رب آخر يثبت وجوده كأقتوم إلهي؟!. ثم من أين عرفتم أن الله تعالى أثبت وجوده كأقنوم إلهي في ذلك اليوم ولم يذكر أحد من كناب العهـ الجديد أن الروح القسس أقنوم إلهي أثبت وجوده من قبل اله تعالى في يوم الخمسين؟!!.
وإن كانت هذه الأقنومية معترفأ بها في ذلك العهد، فما الداعي لعقد مؤتمر القنطنطينية الأول عام (ا^Nّم) الذي كانت ألو هية الروح القسس أهم فرار اتخذ
فيه(1)!!
 وَلَدْثُكَّ)، على النثتليث مردود عليهم، وذلك لعدة أمور :





 هل ملك أقاصي الأرض؟! هل حط أعداءه بقضيب من حديد!!. إن ما أثبتته الأناجيل يثبت عكس ذلك تمامأ، مثال ذللك ما جاء في [إنجيل لوفا
 الإنْسَان فَليْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَآسَهُه،)".
ثالثها: يدل النص على أن الابن أضعف من الآب، و هذا يتعـارض مـع مـا جـاء
في عقيدة التثليث من أن الأقانيم الثلاثة متساوية في القدرة والمجد(٪).

استنل النصارى بنصوص من العهد الجديد تثبر إلى التثليث، وليس فيها
دلالة واضحة عليه، وأكثر هذه الإشارات شبيهة بالإشارات التي استنلوا بها من العهد القديم، كضمائر الجمع، وتكرار الكلمات..إلى غبر ذلك، لهذا فإني اكتفيت بذكر نصبن يرى النصارى أنهما يشيران لعقيدة التنليث ومناقشتهما، و هما: 1. (عماد المسيح):


 يقول (القس صموئيل مشرقي): ((إن حقيقة التثليث تتجلى في سماء الوحي فتصل إلى الذروة في (عماد المسيح) في الأردن حيث نزل الروح عليه وناداه صوت الآب، ويسـمى هــا الحــادث بعيـــ (الظهـور الإلهـي) لوضـوح الأقــانيم الثلاثــة بواسطتهd)(1)

مناقشثة هذا الدليل:
أولاً: لنقارن نص [إنجيل متى] مع ما جاء في إنجيلي (لوقا) و(يوحنا) عن
عماد المسيح:






[(1)-9:1)







 نلاحظ من هذه المقارنة ما يلي:
 ذكر في [إنجيل متى] أن (يحبى) لالِّهِ
 الحمامة عليه.

 لوقا] - الذي يعده النصارى أدق الأناجيل(1) ـ فإنه يشبر إلى أن (يحبى) الـَّهِّهُ لم يعمد









 (1991م) - مطبعة الهصريين.




 ج - متى انغتحت السماء؟!.
دُكر في (إنجيل متى) أن السماء انفتحت للمسيح الئـرّ لما صعد من الماء
 (يوحنا) فانهه لم يذكر شيئًا عن انفتاح السماء ولا عن سماع الصوت، فهل انفتحت

السماء أم ע؟!!.
د ـ ـ لمن يصلي!!

هل الإله يصلي؟!.

وعبودينه له تهالىى.










ومن الجدير بالذكر أن المقولة التي أوردها (متى): (٪ هثاً هُوَ ابْني الَْبَبُ
 ابن الها تعالى على الحقيقة، ولو كانت دليل على ذلك لكان (إسرائيل) أيضأ ابن اله






 ثانياً: ما فائدة التعميد؟!.


 علوأ كبير ا هـ، لماذا يتعمد؟ هل عليه ذنوب يريد التخلص منها؟!!

وأتنباعه(1)!!!

إن ذكر تعميد المسيح العَّهِّهُ في الأناجيل الأربعة ينفي القول بألو هيته.
ثالثًا: استدل النصارى بهذا النص ليثبتوا عقيدة التثليث، فكان دليلا على بطلانها، وذلك لأن النصارى يتتقون أن الأقانيم الثلاثة جوهر واحد غير منقسم وذات واحدة منز هة عن الأعراض، وأنها متميزة في الوظائف والأعمال ولكن بغير تفرد أو استقلال(ث)،و هذا النص يقول: إن الابن يتعدد والروح القس نازلا عليه كحمامة والآب ينظر إليه من السماء ويكلمه، فكيف يكونون جوهر أ واحداً وهم

$$
\begin{aligned}
& \text { (') } \\
& \text { (rّظر: التوحبد والتثليث في حوار المسيحية والإسلام ـ صـ00] } \\
& \text { (r) ينظر: ص[זT]. }
\end{aligned}
$$

مختلفون في الدكان والطبيعة والجوهر، إن هذا النص إن دل على شيء فهو يدل دلالة واضحة على أنهم ثلاث شخصيات منفصلة انفصالا تامأ．

## 「「（دستور المعمودية）


 تلاميذه أن يعمدوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القس، فقال：（باسم）لا
بأسماء ليكن دلالة على أن الثلاثة واحد(Y).

مناقثة هذا الدليل：
أولاً：جاء في هذا النص الأمر بتلمذة الأمم وتعميدهم باسم الآب والابن


أخبر المسيح الئَّهِّ تلاميذه بأنه أرسل لبني إسرائيل خاصة، ودليل ذلك ما جاء في نفس الإنجيل عن قول المسيح الئَّهُ لتلاميذه عندما رجته المر أة الكنعانية أن يشفي

وأمر تلاميذه بدعوة بني إسرائيل فقط، قائلا لهم：（（هُؤُلاءِ الاثنُا عَشَرَ

 ثم جاء في نهاية هذا الإنجيل أنه أمرهم بدعوة الأمم وتعميدهم، فهل غير

الأمر الثاني：بماذا يعمد الناس؟！．
أمر المسيح الهِّهِ تلاميذه في［إنجيل متى］－في النص السابق－أن يعدورا
الناس باسم الآب والابن والروح القسس، في حين يذكر لنا［سفر أعمال الرسل］أن


$$
\begin{aligned}
& \text { - 介 }{ }^{\text {r }}
\end{aligned}
$$









 والروح القتس، فلماذا لا نجد أي نص يشير إلى أنهم قاموا بهذا بل نجد نصوصاً

 ثانياً: ما مكانة المعمودية في الديانة النصر انية؟ يقول (ر. ك. سبرول): (المعمودية هـي فريضـة، و هي إحدى علامـات العهـد الجديـد، وهـي علافــة يختت اله بواسـطتها علـى وعـده للمختـارين بــن عهـد النعـــة يتضمنهم)()(T)

وتنثير المعوودية عند النصارى إلى أمور عديدة، منها:

- أنها علامة التطهير، و غفران الخطايا. - أن المعدد دفن وقام مع المسيح الئَّهِّهِ - أن المعمد ولد ولادة ثانية بالروح القسس. - أن المعمد سكن فيه الروح القسس. أنه تم تبني المعدد في عائلة اله. أن الروح القسس قد قدس المعدد(').


هذه المكانة التي احتلتها المعمودية في حيـاة النصـارى، فهـل يعقل أن فريضـة كهذه الفريضة لا يذكر صيغتها إلا إنجيلّ واحدٌ من بين جميع أسفار العهد الجديد؟!!. نلاحظ مما سبق أن النصـارى يستدلون على عقائدهم من إشـارات وتلميحـات، ويذرون وراء ظهور هم نصوصـأ صريحة الدلالـة على توحيد اللّ سبحانه وتعـالمى،
 اللقدس من عقيدة النتليث.

## موقف الكتاب المقدس من التثليث:

أولاً: نصوص توحيد الله في الكتاب المقدس:
. ((الرَّبُّ إلْهُنـا رَبُّ وَاحِدٌّ):









أنْ يَنْألهُ!!).








## 「.


 تَدْعُوني صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَّ صَالِحًا إلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللّهُ) (1) . في هذا النص نلاحظ أمرين:
 اعترض عليه عندما دعاه بـ(صالح)، فكيف يعترض المسيح الئِّهُ على إشر اكه في صفة الصلاح مع الهـ تعالى، ويقبل إشر اكه معه في صفة الألو هية؟!.
 وحده لا شريك له في أي صفة من صفاته.

「. الفرق بين الإله والرب:










> ץ. المسيح الـِّهِ فتى الله تعالى:

- ما جاء في [إنجيل متى (Y)



الأَمَمَ بَلْحَقِّ.) (؟)












> تَبْبُعُ، )(1).

 

؛. طلب المسيح العِّهِ العون من الله تعالى، وشكره:








بقدرته، وإلا لما رفع نظره نحو السماء طالبا العون من الله تعالى.

 مرقس (^: إ- (^)].
 إلهه الذي أعطاه القدرة على صنع المعجزات، ويؤكد هذا النص مـا جـاء في [إنجيل
 السنَّمَاءِ وَالأرْضر").

يطلب العون من إله آخر، ويحمده ويشكره على عطايـاه، لأن هذا دليل على ضـعفه وعجزه، ومن كان ضعيفأ عاجز ألا يكون إلهأ.
(") ينظر: [إنجيل لوقا (צ: (- (1)].

## 



 وَمَضْىَى إلْى مَوْضِعِ خَلاءٍ، وَكَانَ يُصتَّي هُنَاكَّ)".



 كَمَا أرَيدُ أَنْا بَلْ كَمَا شُريدُ أَنْتَ،...)..

يدعي النصارى ـ كيف يصلي لنفسه، أو لإله مثله؟!.








(') يشبر هنـا إلى أن من قام بذلك هم فـاعلو الإثم، لا عامـة النـــارى، وقد ورد هذا بكثرة في العهـ الجديد،







## ■ العقيدة الثثنية: عقيدة الصلب والفداء (الكفارة):


(بيلاطس)(1) وسفك دمه فداءً للبشرية، وتعتبر هذه العقيدة من أهم العقائد التي قامت عليها الديانة النصر انية، حيث يقول البروفيسور (جوردن مولتمان) عن أهمية عقيدة الصلب والفداء:
((إن وفــة عيسـى علـى الصـليب هـي عصـب كـل العقيدة المسيحية، إن كـل
النظريــات المسيحية عـن الله، وعـن الخليقـة، وعـن الخطيئـة، وعـن الــوت، تسـتمد محور ها من المسيح الصصلوب، وكل النظريات المسيحية عن التاريخ، وعن الكنيسة، وعن الإيمـان، وعن التطهر، وعن المستقبل، وعن الأمـل إنمـا تتبع مـن „المسيح
المصلوب") )(1).

ويقول صـاحب كتـاب (حقائق وأساسيات الإيمـان المسيحي): (ا(أعلن الرسول بولس أنه مصم على ألا يعرف شيئّأ إلا المسيح و إيـاه مصلوبأ، وكانت هذه طريقة الرسول في تأكيد الأهمية القصوى للصليب بالنسبة للمسيحية.. وقد أطلق لوثر علىى
المسيحية „لاهوت الصليب"))(T).
(1A= (1) (بيلاطس النبنطي)، الوالي الروماني الخامس على اليهودية، عينه الامبراطور (طيبريوس) في (آم)، كان (بياطس) يملك سلطة مطلقة على كل الناس في منطتّه ما عدا المواطنين الرومانيين، وكان للايهود آنذاكي نوع من الحرية والحكم الذاتي، إلا فيما يختص بقضايا الحكم بالموت فانهل لا ينفذ إلا بعد مو اففقة الوالي الروماني، وقد



 (أحمد ديدات ـ ترجمة: علي الجورهي ـ صـ [ • ب] - دار الفضيلة ـ القاهرة).


كذلك تبرز لنا أهية عقيدة الصلب والفداء من خـلال كتابـات النصـارى التي تناولتها بالشرح والتعليل وحشد الأدلة عليها من كلا العهدين، كمـا اهتموا بـلرد علىى كل شبهة تثّار حولها＇）．

## ما مفهوم عقيدة الصلب والفداء عغد النصارى؟．

يمكنتا تصوير مفهوم عقيدة الصلب والفداء عند النصارى فيما يلي： أولاً：خالف（ آدم ）العٔ⿰亻⿱丶⿻工二又




 مَعَهَا فَأكَلَ．）．
ثُانياً：غَضِبَ الهَ عليهما بسبب هذه الخطيئة وأنزلهمـا من الجنـة إلـى الأرض،




 جَيِيع النَّس، إدْ أَخْطأ الجَمِيعُ）، ويبين（القس لبيب ميخائيل）كيفيـة ذلك فيقول：（（قـد كان آدم نائبً وممثلا لجميع الجنس البشري الذي كان في صلبه يوم تعدى وصبة الش، فبعد طـرده مـن الجنـة ولـد نسـلا سـاقطأ نظيره، في حالـة الفســاد الروحي والأدبـي،
（1）ينظر على سبيل المثال：（المبادلة الإلهية العظمى ـ ديريك برنس، صليب المسيح ـ جون ستوت ـ ترجمـة：
 ومنئولية اليهود ـ نصرب ـدري فريزب）．صموئيل، قضية الصليب بين مؤيد ومعارض ـ عوض سمعان، صلب المسيح

وتحت حكم الموت والدينونـة التـي استحقها بعصبيانه وتمـرده على الله(')، وقد ورث
هذا النسل عن أبويه الأولين حياة العداوة لله، والتمرد على شر ائعه ووصـاياه)(٪). رابعاً: جاء في الكتاب المقدس أن من أخطأ عليه أن يقدم ڤربانأ لله تعالىى حتى

 الَّلِي لا يَنْبَفِي عَمَلْهَا، وَعَمِلَّنْ وَاحِدَةَ مِنْهَا:


 لا تَحْصُلُ مَعْفِرٌَّ!)، وبما أنها خطيئة في حق الله، فلا بكفي دم الحيوان: ((‘لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ أنَّ دَمَ ثِيرَانْ وَتُيُوسِ يَرْفُ خَطايَا.") [رسالة بولس إلى العبرانيين ( • (: ع)]، إذأَ يجب التقرب إلى الله بدم أكثر أهمية ولا يوجد أهم من دم الإنسان، لكن كل إنسان يولد مع الخطيئة حسب رأي (بولس)، ولذلل لا يوجد إنسان مطهر يستحق أن يقدم دمه الطاهر لفداء الخطيئة وإرضاء الله. فما العمل؟. خامساً: بما أن الله تعاللى ـ في اعتقـاد النصــارى ـ إلـه واحد متلث الأفـانيم فـإن الحل الوحيد لهذه المشكلة عندهم هو إرسال الله تعالى ابنه (الأقنوم الثاني) ليتجسد في إنسان، فيكون طاهر أ يمكن تقديمه ذبيحة لإرضاء الله (الآب)، يقول (القس صموئيل مشرقي): (إن الله قد أرسل ابنه الوحيد من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا، فنزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذر اء))()

[^7]ويذكرون أن هذه الذبيحة تتبأ بها الأنبياء السابقون للمسيح الیِّه火火، تقول (جويس ماير): ((كان الأنبياء يتنبأون(') عن مجيء المسيا المخلص الفادي الذي سيخلصـهم.. سـيكون هذا المسـيا نقدمنهم وذبيحـتهم الأخيـرة والكاملـة. سـيكون المسـيا حمـل اله المذبوح الكامل بلا عيب، ولن يحتاجوا فيما بعد إلى تققيم ذبائح بلا عيب على المذبح في الهيكل ليكفروا عن خطايـاهم. سيأتي المسيح ليكون الذبيحـة الأخيرة والنهائيـة، وبهذا تبطل ذبائح الناموس)(1) (ب) .
سادساً: القبض على (الابن) الطاهر وصلبه، ثم دفنه، ثم خروجه من الأموات وظهوره لتلاميذه، ثم صـوده إلى السماء وجلوسـه عن يمين (الآب)، كمـا جـاء في








 وَأَعْطاهُ (سنمْا فَوْقَ كُلِّ اسْبُ) .
هذا مفهوم عقيدة الصـلب والفداء عند النصــارى، وبـالوقوف أمـام نصوص الكتناب المقدس نرى أن نصوصـأ كثيرة تنقض هذه العقيدة وتبطلها، ومن أهم هذه النصوص نصوص حادثة الصلب المذكورة في الأناجيل فهي من أقوى الأدلـة التي يتمسـك بهـا النصــارى علىى صـحة عقائدهم وخاصــة عقيدة الصـلب والفداء، ومـن

> (1) هكذا كثبت والصواب: (يتنبئون).


المعلوم أن اضطر اب الأفو ال وتناقضها دليل على عدم صحتها، وبعدها عن الحققة والمصداقية، وانتفاء كونها وحيأ من الهَ تعالى للقائلين بها.
وفيمـا يلي نستعرض أهم النصوص التي استندل بهـا النصـارى على حادثـة
الصـب والفداء، وسـأعتمد في ذلك [إنجيل متـى] لأسبقيته في الترتيب علـى بقيـة
الأناجيل، ثم أذكر ما خالفه من نصوص الأناجيل الأخرى:

- قبل الصلب:

أولاً: تتبأ المسيح (祖



ثُانياً: ((المؤامرة لقتل يسوع)":


 وقد أتى في الأناجيل الأخرى بنفس المعنى.

> ثالثأ: ((خيانة يهوذا الأسخريوطي):


 يَطُبُ فُرْصَةَ لِيُسَلَّهَهُ ")، وذكرت الأناجيل الأخرى هذه الخيانة أيضأ.
رابعاً: ((يسوع يصلي في جثسيماني('))!)
اختلفت رو ايات الأناجيل على ثلاث روايات:
 وخوفه من دِنُو أجله لارجة أنه جثنا على ركبتيـه، وأخذ يدعو الله أن يجيز عنـه كأس










 ［إنجيل مرقس］بنفس المعنى．


يقوموا وينطلقو ا؟！！．
الرواية الثاثية：ذكر فيها［إنجيل لوقا］أن المسيح الئّهِّهِ صلى صلاة واحدة، وفي أثثناء ذلك ظهر له ملاك في السماء يقويه، وأن سبب نوم التلاميذ كان الحزن وليس لأن النعاس أنقلل أعينهم كما جاء في［إنجيل مرقس（؟（：• \＆）］، وذكر أيضـا أن المسيح（⿻三丨⿻儿⿰⿱丶㇀⿱㇒丶亅⿱丆贝






 الرواية الثالثة: روا ها [إنجيل يوحنا] ولم يذكر فيها شيئًا عن أمر الصـلاة في






وقبل الانتقال إلـى ((القبض على يسوع)"، يلفت أنظارنـا مـا جـاء في [إنجيل

مُسنتَطاعُ للَ، فَأجزْْ عَنِّي هذِهِ (لكَاسَ').

تعالى، فهل له تعالى أب؟!.

لقد جعلوا اله تعالى أبأ بعدما جعلوا له ابنأ، وبهذا صـار عندهم (رابوع) بعدما كان ثالوثأ، والأغرب من ذلك أنهم أوردوا هذا في كتـاب وصفوه بأنـه وحـي من الله

خامساً: ((القبض على يسوع):
اختلفت الأناجيل كذلك في كيفية القبض على المسيح الئَّهُ على ثلاث رو ايات :
 عند القبض عليه علامـة للذين أتوا معـه مـن عند رؤسـاء الكهنـة بـأن الذي يقبلـه هو






$$
\text { في ذلك [إنجيل مرقس (艹 §: } 7 \text { §)]. }
$$














 اَهْلِكْ مِيْهُمْ أَحَّاهر.


 قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ وَأَنْثَوهُ هُ ).

وأتساءل كيف جهل رؤساء الكهنة شخص المسيح الئَّهُّه حتى احتاجوا إلى من يدلهم علمه، كيف ذلك وهو حسب ما روته الأناجيل كان يعلم في الهيكل(')!!!








## 


على ثلاث روايات:
 هربوا ما عدا (بطرس)، وذكر أنه تبع المسيح الئهِّهُ لينظر النهاية، ونصه هو: ((حِيئنِذ



الرواية الثثانية: ذكرها [إنجيل مرفس (؟ (: •0_0)]، جاء فيها أن شابأ آخر إضافة إلى (بطرس) تبع المسيح الـَّهِّهُ، ولم يذكر السبب في اتباع (بطرس)




 في رواية [إنجيل مرقس]، بل دخل إلى دار رئيس الكهنة وتوسط (لبطرس) في الاخول لأنه كان معروفأ لدى رئبس الكهنة، ونصه: (اْوَكَانَ سِمْعَانُ بُطرُسُ




بُطرسَ.").
ولي أن أسأل: إن كان تلاميذ المسيح الهِّهِّهِ هربوا، و(بطرس) الذي تبعه تبعه
من بعيد، فمن أين علم كتاب الأناجيل بما جرى فيما بعد من أحداث؟. إن قيل: أوحى بها الروح القكس إليهم، قلت: هل الروح القذس يخالف نفسه؟.

إجابة المسيح ل新

شيء سئل، وبما أجاب، وفيما يلي عرض لرو ايات الأناجيل المختلفة:







 سَحَابِ السَّمَابِهِ").

الإنجيلان السابقان، فالسائل فيها مشيخة الثشب، وكانت أسئلتهم مخالفة لمـا جاء في


 الآنَ يَعُونُ ابْنُ الإِنْنَان جَالِستَا عَنْ يَمِين فَوَّةٍ اللهِهِ.

 (متى) و(مرقس) في تحديد السائل، لكنـه اختلف مـع الجميع في عن أي شيء سئل،




تاسعاً: الاستجواب لدى (بيلاطس):

اختلفت رو ايـات الأناجيل في ذكر هـا استجواب المسيح الِّهِّهِّ لدى (بيلاطس)
على رو ايتين:















 لَسْتُ أَجُ فِيهِ عِلَّة وَاحِدَةَ..).



(Y)]، وكذلك [إنجيل لوقا (Y (Y :




## - الصلب:

أولاً: اللصان المصلويان:
ذكرت الأناجيل أنه صلب مع المسيح الئَّهُ لصـان، إلا أنها اختلفت في موقفهــا
من المسيح الـئهِّه على رو ايتين:







 مَحَلِّهِهِ.
 ولم يذكر [إنجيل يوحنا] شيئأ عن موقف اللصين.

ثُاتياً: نساء أمام الصليب:
اختلفت روايـات الأناجيل في تحديد النسـاء اللاتـي وقفن أمـام الصليب، وفي
تحديد مكانهن، وهي:
الرواية الأولى: رواها [إنجيل متى (YV: 00_OT)] حيث جاء فيه:

 وو افقه في ذلك [إنجيل مرفس (0 10: • \& اء)].
 وانفرد عن الباقين بذكر معارفه، ونصه: ((9\& وَكَانَ جَمِيعُ مَعَارِفِهِ، وَنِسَاءٌ كُنَّ قْ







أسمها (مريم)؟!!!.
 (يا امر أة)؟ هل من المعقول أن يعق الابن البار أمه ويناديها بهذا الجفاء؟.

ثالثاً: على الصليب:
اختلفـت روايـات الأناجيـل كعادتهـا فيمـا قالــه المصــوب علـى الصــليب،
ورواياتهم هي:






الرُّوحَ.).

يلاحظ من هاتين الروايتين شكوى المصلوب من ترك إلهه لـه، إن هذا دليل على أن الدصلوب لم يصلب وفق ر غبته وإر ادته، وإلا لما اشنكى من تخلي الهّ عنه. وهو بصرخته الثشاكية يأتي على قواعد عقيدة الفداء فينسفها، لهذا سعى علمـاء النصـارى إلى تفسير هذه الصرخة بـأقو ال متضـاربة كتضـارب روايـاتهم، من هؤلاء (ديريك برنس)(ب) في كتابـه (المبادلـة الإلهية العظمى))، حيث قـلل: ((لأول مرة في

[^8]تاريخ الكون، يصرخ ابن اله إلى الآب ولا يتلقى أي جواب! لقد تطابق يسوع مع إثم البشر تمامأ حتى أن قداسة الله التي لا تحابي جعلته يرفض ابنـه الوحيد، هكذا تحمل يسـوع الـرفض فـي أقنسى وأثنـنع أشـكاله فقد رُفض مـن اله الآب نفسـه، بعـد ذلـك

مباشرة، مات يسوع، لا من جراح الصلب بل من انكسار فلبه بسبب الرفض)(٪) (') وتأتي (جويس ماير ) - أحد أبرز كتاب النصـارى و أكثر هم انتثـار ا في الوقت الحالي ـ بر أي آخر؛ فتقول : ((عندما عُقّق المسيح على الصليب حمل خطايانا، فـاله لا لا يطيق الخطيئة في محضره. و عندما حمل المسيح خطايانا انفصل عن حضرة الآب. هذا هو ما حدث مع آدم في جنة عدن؛ فبمجرد أن أخطأ انفصل عن حضرة الله، فـاله لا يطيق أن يساكن الخطية، التي تفصل بينه وبين الإنسان. بينما يحمل المسيح خطاياك وخطايا كل إنسان انفصل عن حضرة أبيـه، فقال: ((إلهي، إلهِي، لِمَاذَا تَرَكَتْتِي؟))، علم المسيح بمـا سيحدث، ولكن بشـاعة انفصـاله عن حضرة الآب كانت أسوأ ما يكون، فصرخ، واستودع روحه في يد الآب ومات)(٪). ومن خلال قولهما أنساءل: متى صر خ المصلوب؟! هل صر خ قبل الرفض كما يقول (ديريك برنس)، أم بعد الرفض كما نقول (جويس ماير)؟؟!. ثم إن كان الآب رفض ابنه وانفصل عنه، فهذا يعني أن ثـلوتكم الذي قلتم: لا ينفصل انفصل، وبهذا نقضتم عقيدتكم في التنليث بعقيدتكم في الصلب.



رأينا فيما سبق مدى اختلاف أناجيل النصـارى في إثبـات أهم عقائدهم، و هذا الاختلاف إن أثبت شيئً فإنه يثبت عدم صدق رواتهم؛ لأنه مما يدل على صدق الرواة

لحدث ما اتفاقهم على رواية الخبر وتفاصيل وقائعه، كما إن هذا الاختلاف يبطل قول النصارى بوحي الكتاب المقس.

## ■ العقيدة الثلثلة: عقيدة القيامة والصعود:

 النصرانية، وباستبعاد هذا الأساس تنهار كل التعاليم التي نادوا بها، جاء في كتاب (محاضرات في علم اللاهوت النظامي): (فيامة المسيح هي النعليم والعقبدة الرئيسية في المسيحية)(1)







 على أن المسيح العَّهِّهُ كفر عن الخطيئة، وأنه غلب الموت، وبها تبرهن أنه الرب اللسيح، وأنه ابن الله بقوة، وأنه البكر من الأموات رأس الكنيسة وسبد الخليقة، وأنه القيامة وواهب الحياة الأبدية(「)

ور غم أهمية هذه العقيدة عند النصارى فإنتا نجد نصوص الكتاب المقدس التي
يستدل بهـا النصـارى على هذه العقيدة متناقضـة، وتنـاقض الروايـات كمـا هو معلوم دليـل على عدم صدقها، ومـن ثـم فإنـه دليـل على بطـلان هذه العقيدة لا على ثبوت صحتها، وفيما يلي سأذكر أهم هذه النصوص:




[^9]أولاً: الكتاب المقدس وعقيدة القيامة:
روت الأناجيل الأربعة ما حدث عند القبر، إلا أننا نجد أن رواية كل إنجيل
تختلف عن رواية الإنجيل الآخر، وفيما يلي عرض لروايات الأناجيل:











الْجَيِل، وَهُنْاكَ يَرَوْنْنِيه").








 شَيْنَا لأَنَّهُنَّ كُنَّ خَاَيِفاتٍ.




























التَّلمِيَان أَيْضًا إلِى مَوْضِعِهِهَا.









 قالَ لـهَا هذا). ولي أن أسأل: ا . . متى كانت زيارة القبر؟!.
أكانت أول الأسبوع أول الفجر ـ كما ذكر [إنجيل لوفا] -، أم عند الفجر ـ كما ذكر [إنجيل متى] -، أم كانت باكراً جدأ مع طلوع الثمس ـ كما ذكر [إنجيل مرقس]، أم كانت باكر أ و الظلام باق ـ كما ذكر [إنجيل يوحنا؟؟!.「. من الزائرات؟!.
أهن (مريم المجدلية) و(مريم) الأخرى(1) ـ كما ذكر [إنجيل متى] -، أم (مريم
المجدلية) و(مريم أم يعقوب) و(سالومة) - كما ذكر [إنجيل مرقس] -، أم (مريم

المجدلية) و(مريم أم يعقوب) و(يونا)(1) ونساء أخريات ومعهن أناس ـ كما ذكر
[إنجيل لوقا] -، أم (مريم المجدلية) فقط ـ كما ذكر [إنجيل يوحنا]؟.
؟ ب. لماذا لم تأتٍ أم المسيح - عليهما السلام - إلى القبر؟ ألا تأتي الأم إلى قبر
ابنها!!.
؟. ما سبب زيارنهن؟
ألينظرن إلى القبر - كما في [إنجيل متى] -، أم ليحنطن المسيح كما في
إنجيلي (مرقس) و(لوفا)؟!.

ولو كان سببها تحنيط الميت، فهل تحنط جثة ميت بعد ثلاثة أيام - حسب
اعتقاد النصارى -؟!!.
0. هل حدثت زلزلة عظيمة عند الزيارة ـ كما ذكر [إنجيل متى]، أم لم

تحدث؛ لذلك لم تذكر ها بقية الأناجيل؟!.
7. من دحرج الحجر؟!!.

أدحرجه الملاك ـ كما في [إنجيل متى] -، أم أن الفاعل مجهول كما في
الأناجيل الأخرى؟.

V
أهو الملاك ـ كما في [إنجيل متى] -، أم الثناب ـ كما في [إنجيل مرقس] -، أم
الرجلان ـ كما في [إنجيل لوقا]، أم الملاكان ـ كما في [إنجيل يوحنا]؟.
^.
(ألمريم المجدلية) و(مريم) الأخرى - كما في [إنجيل متى] -، أم (لمريم
الجدلية) فقط ـ كما في إنجيلي (مرقس) و(يوحنا) -، أم لاثين من تلاميذه ـ كما في
[إنجيل لوقا]؟.
9. ماذا فعلت (مريم المجدلية) عندما عرفت الدسيح، وماذا فال لها؟
(') (يونا) هي الصيغة اليونانيـة للاسم (يوحانـان) في العبريـة، ومعنـاه (الرب حنـان)، وهو اسم امر أة (خوزي) وكيل (هيرودس أغريباس)، وكانت إحدى النساء اللواتي تبعن المسيح من الجليل.


أنقدمت ومن كانت معها وأمسكتا بقدميه وسجدتا له، وقال لهما: (لا تخافا، اذهبا قولا لأخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، و هناك يرونني) ـ كما في [إنجيل متى] -، أم أنه طلب منها عدم لمسه، قائلا لها: (لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم) - كما في [إنجيل يوحنا]؟.

هل أخبرتهم (مريم المجدلية) ـ كما في إنجيلي (مرقس) و(بوحنا) -، أم جمع
من النساء ـ كما في [إنجيل لو قاء؟.
 لم يصدقوا ذلك ـ كما في [إنجيل مرقس] -، أم ذهب (بطرس) بنفسه لينظر داخل القبر فتحجب ـ كما في [إنجيل لوقا] -، أم ذهب (بطرس) مع التلميذ الذي كان

المسيح الئَّهِّهِ يحبه ـ كما في [إنجيل يوحنا] ـ لينظرا إلى القبر فر أى الثلميذ وآمن؟. لماذا لم تذكر الأناجيل الأخرى أي شيء عن التلميذ الذي كان المسيح يحبه؟

ولماذا لا يذكر [إنجيل يوحنا] اسم هذا التلميذ؟.
ثم كيف كان المسيح يحبه وهو لم يؤمن به إلا عندما رأى القبر فار غا؟!!. هذه بعض الأسئلة التي أثنارتها هذه النصوص، وهي توضح ددى تناقض روايات الأناجيل لحادثة القيامة، وتناقض الروايات دليل على بطلان ما ترويه.

## ثانياً: الكتاب المقدس وعقيدة الصعود:

 وجلس عن يمين الآب، ورغم أن صعود المسيح الِّهِّهْ إلى السماء حدثٌ هام إلا أن
 صعوده للسماء، في حين ذكره (مرقس) و(لوقا) و هما لم يحضرا ذلك اللقاء. وكعادة روايات النصارى، فإن رواية [إنجيل مرفس] تختلف عن رواية [إنجيل لوفا]، وفيما يلي عرض لهاتين الروايتين:




وأنساءل:

لوفا]!!.

عين!!.
إن قيل: علما ذلك بوحي من الروح القتس، فلنا: لـَ أَبر أحدهـا بالارتفاع والآخر بالصعودب.
وإن كان العهـا الجديد كتب بوحي من الروح القّس فبَّ يفسر النصارى الاختلافات التي ذكر ها (لوقا) في إنجيله، و[أعمال الرسل]، فقت ذكر في إنجيله (الرّب:


 نسي مقولنه هنه في الإصحاح النالي، فقال: إن المسيح قام في اليوم الثالث من الأموات، وظهر لتلميذين من تلاميذه، ثم ظهر لنالميذه الآخرين، وكلمهم وباركهم، وفي أثناء ذلك انفرد عنهم وأصعد إلى السماء.






فهل أصعد أم ارتفع؟ وهل ظهر مرة واحدة لتلاميذه، أم مرات عديدة خلال
أربعين يوماً؟.
وقبل ذلك هل كان في الفردوس يوم صلبه؟.
ولو كان كذلك فكيف يقال: إنه قبر وقام بعد ثلاثة أيام وقضى مدة أربعين يومأ
على الأرض؟!.

## المبحث الخاهس:

## الفرق النصرانية

بدأت العقيدة النصـرانية عقيدة توحيديـة كغير هـا مـن العقائـد السماوية، ولكن بسبب عوامل عدة انحرف أغلبية أتباعهـا عن طريق التوحيد مع بقاء قلـة مضطهـة منهم؛ إلا أن مذهب التوحيد الذي اتخذته ليس خاليـأ من الثوائب التـي دخلت عليـه

 في اتجاهين مختلفين، هما: الاتجاه الأول: النوحيد، واندر ج تحت لوائه فرق تمسكت بـه بل ناضلت من أجله، كلما انقرضت فرقة ظهرت أخرى، لتكون أكبر دليل على أصول النصر انية الموحدة.

الاتجاه الثاني: الشرك و البدع، واندرج تحت لوائـه فرق تاهت في طرقات
الوثثية اللظلمة، مما أدى إلى عدة انقسامات في داخلها إلى وقتنا الحاضر ('). سنبدأ بذكر أهم الفرق التي قـل البـاحثون: إنهـا تمثل الاتجاه الأول، مـع بيـان الأسباب التي تجعلنا لا نعتبر بعض هذه الفرق موحدة توحبداً خالصـأ، وهي كما يلي: ا. فرقة أبيون:

اختلف الباحثون في تحديد هوية هذه الفرقة إلى عدة أقوال: القول الأول: إنها فرقة يهودية من فقر اء يهود الإسكندرية المتطهرين، التففوا
 وأسفار الأنبياء، ويرفضوا التلمود، وينتقدون طـائفتي الصدوقيين والفريسيين لأنهم عبيد الحرف، ويؤمنون بجيء المعزي، جرى بينهم وبين يهود الإسكندرية عداء مسـتحك، لـذا هــاجر بعضــهم إلـى أرض فلسطين؛ إلا أن يهـود أورشـليم استققبلو هم



بالعداوة فمضوا إلى غور الأردن وإلى الجليل، وقد كتب (يوسيفوس اليهودي) كتابـا ضدهم باسم ( ضد أبيون ) لأنه اتهم اليهود ((بالفسـاد والتخلف)". كـان من الأبيونيين (يحيى) و(بطرس)، آمنوا بالمسيح، وبهذا كانت أول طائفة تحولت إلى النصرانية، وينكرون قول (بولس) ويتتبرونه رسو لا زائفأ لأنه جاوز حدود النصرانية بنقله إياها إلــى الأمــم الوثثيـة، مــع أكــرامهم (لبطـرس)، وعرفـوا آنــذاك بنصــارى (يوحنـا المعددان) (1)

القول الثاني: إنها فرقة اتبعت قسيسأ يدعى ( أبيون )(')، وكانت هذه الفرقة
 تتحدث عنه أسفار العهد القديم، وتنكر ألو هيـة المسيح وتعتبره مجرد بشر ورسول، وكان مصير ها الانقر اض( () في أواخر القرن الرابع الميلادي بقوة الحكم والسلطان بعد قرار مجمع نيقيه(5).

## القول الثالث: إنها فرقة يهودية نصر انية، انقسمت إلى قسمين:

الأول: يعتبر المسيح مجرد إنسان عادي بلغ إلى مرتبة الصلاح بفضـل تنـامي شخصيته، ولد من (مريم) وزوجها مثل أي مولود آخر، ألح على التمسك التام بأحكام الشريعة، و هذه الجماعة لم تكن تؤمن بـالخلاص بواسطة المسيح وحده، أو الاقتداء

الثناني: يؤمن بأن المسيح ولد من عذراء والروح القسس، لكنهم لم يؤمنوا بـأن لـه وجوداً سـابقأ، وهو ـبالتـالي ـليس إلهأ، وليس هو الكلمـة والحكــة. يتمسكون

 كان يهوديأ سامريأ معاصرأ (ليوحنا) الرسول، وذهب الأكثرون إلى أنـه لم يوجد شخص بهذا الاسم، ويقال: إن أصل هذا الاسم من أبيونيم بالعبر انية ومعناه قوم فقراء.



 طر أ على العقبدة النصر انية وفرض عليها بـالقوة، فلأبيونيين لم يكونوا أول الموحدين ـ كمـا يقال ـ ولن يكونواً بيظره: (أسماقفة كنيسـة انجلترا وألو هيـة المسيح ـ أحمد ديدات ـ ترجمـة وتعليق: محمد مختار ـ نشر المختار الإسلامي - القاهرة)


بحرفيـة الثـريعة، ويرفضـون رســئل (بـولس)، ويعتبرونـهـ مرتــدأ عـن الثـريعة. والإنجيل الذي يعتمدونه هو ( إنجيل العبر انيين ) ('). ير اعون السبت وبقية الطقوس اليهودية، لكنهم يحنفلون بقيامة المسيح من بين الأموات() . ويبدو هذا القول جامعا للقولين السابقين مع وجود فروق يسيرة بينهم. إذأ يمكننا القول بأنها فرقة نصـر انية ذات أصـول يهوديـة انقسمت إلـى قسمين بسبب اختلاف أقو ال أتباعها، ثم اختفت لعدة أسباب أههها الاضطهاد.

## 「. فرقة الشمشاطي:

تنسب إلى ( بولس الشمشـاطي الأنطـكي )(Y) الذي كـان أسقفأ لأنطاكيـة سنة
( (מ־)، قال:
((إنه يوجد إله واحد شُسيه الكتب المقدسـة (أبـ) وأن (المسيح) مجرد إنسـان عـادي، مولود مـن مـريم، وفيـه حلت الحكمـة الإلهيـة حتى أصبح مقتندر أ في عمـل المعجزات، و عند الصلب فارقته الحكمة))(8).
ويقول: (( لا أدري ما الكلمة ( أي الابن ) ولا روح القسس))(ْ)؛ فهو كان ينكر ألو هية المسيح ويرى أنه مجرد بشر أيّد بـالمعجزات، (( وأن المسيح ابتدأ من مريم عليها السلام - ، وأنه عبد صالح مخلوق، إلا أن الهُ شرفه وكرمه لطاعته وسماه ابنأ
(') فيل: لهم إنجيل خاص بهم اسمه ( إنجيل الأبيونيين ) مدون باللغة الآراميـة، وهو في عداد الأناجيل الدحرمـة قراءتها وغير المتبرة لاى المسيحيين.



 (r) فيل عنه: ((كان من أكبر هر اطقة الكنيسة في العصور الأولى. وقد كـان أسقفأ لأنطاكية وفي نفس الوقت نائبـا
 مختلفة في أنطاكية بقصد حرمـه فلم تفلح، وأخير أ حرمـه أحد المجامع فخلفه دومنوس وكان ذلك حوالي سنة




 دار العاصمة ـ الرياض)..

على التبني لا على الو لادة والاتحـاد )(1)، وبناءً على هذا القول فإن هذا المذهب لا يمكنا اعتباره مذهبأ نوحيدياً، لأن الله عز وجل نفى عن نفسـه اتخـاذ الولد سواءٌ عن طريق الو لادة والاتحاد أو عن طريق التنبني، حيث قال سبحانه:受

أَنَينَّخِذَوَلَمَا
جاء في تفسير هذه الآيـة: (أي مـا يتأنىى لـهـ اتخـاذ الولد ومـا يُتطلب لو طلب مثلا لأنه محال غير داخل تحت الصحة أما الو لادة المعروفة فلا مقال في استحالتها،
 عما يقول الظالمون علوأ كبير f)(٪)
 شأنه، وانتهى الأمر بحرمانه وطرده، وقد بقي لمذهبه أنباع على الرغم من ذلك حتى القرن السابع الميلادي))()

## 「. فرقة الآريوسية:

من أبرز الفرق التي عارضت تأليـه السسيح، وتعتبر حركتها أهم وأخطر
حركة في تاريخ الكنيسة(؟)
(1) ظهرت في أوائل القرن الرابع الميلادي، وسميت بذللك نسبة إلى (آريوس)



اللاهوتيـة بالإسكندرية ثم رشحه البابـا (بطرس) بطريـرك الإسكندرية شماسـأ سنـة
 (آريوس): إنه كان (( داعيأ فوي النأثير، واضـح الحجـة، جريئًا في اللجـاهرة برأيـه، وقد أخذ على نفسه مقاومة كنيسة الإسكندرية فيما كانت تذهب إليه من القول بألو هيـة المسيح وبنوته للآب، فقام يقرر أن المسيح ليس إلهأ إنمـا هو بشر مخلوق، واضـــأ فرقأ جوهريـأ بين الهَ والمسيح من حيث أزليـة الهَ تعـالى، وأنكر جميع مـا جـاء في الأناجيل من العبارات التي تو هم ألو هية المسيح))(()، وقد انفرد الدكتور (علي) بهذا القول فلم يشاركه فيه أحد ولم أعثر على دليل يثبته، بل إن من النصوص التي كـان يدعم بها (آريوس) موقفه ما يخالف قول الاكتور (علي)، من ذللك ما جاء في (ألمَ (أعمـال




 ومن أقو اله التي يبين فيها مذهبه ما ذكره (الأب جوزف بو حجر): إن (الابـن هو كلمة اله حقأ، بيد أنه كلمة خلقها اله، وبها خلق جميع الأشياء))(8)، وبناءً على هذا الكـلام فهو يرى أن المسيح ابـنٌ له، وبمـا أنـه يعتبره بشر أ مخلوقأ فيكون ابنـه علىى التبنـي، و هذا الأمـر منفيٌ عـن الهُ سبحانه كمـا نفـي عنــه اتخـاذ الابـن عـن طريـق الو لادة()، ثم إنه يعتبر المسيح الكلمـة التـي خلق الله بهـا الأشياء، يقول الإمـام (ابن حزم): (ومـن قولـه ـ أي آريوس -: التوحيد المجرد، وأن عيسى عليـه السـلام عبد مخلوق، وأنه كلمة اله تعالى التي بها خلق السماوات والأرض... ))(7).

[^10]ونقل هذه العبارة عن الإمـام (ابن حزم) شيخ الإسـلام (ابن تيمية) في كتابـه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) ولم يعلق عليها(').
قلت: ما مقصود الإمام (ابن حزم) بقوله: (و أنه كلمـة الهَ تعـلى التـي بهـا خلق
السماوات والأرض... )؟!!.
يختلف مفهوم الكلمة عند المسلمين عن مفهومها عند النصارى، فيرى


ألقاها إلى مريم حين قال له: كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان، فالكن من اله قول، وليس الكن مخلوقا، فعيسى بالكلمة كان، وليس هو الكلمة، ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه، و هذا من باب إضافة التشريف والنكريم كما يقال سيف الهَ وأسد الله، ولأنه لم يكن له أب نولد منه، و إنما هو ناثنيء عن الكلمة التي قال له بها كن فكان، فلما كان المسيح بكلمة من الها سمي كلمته، والعرب تسمي الثيء باسم الثيء إذا كان صادرا عنه. وفيل: إشارة إلى أنه حجة اله على عباده أبدعه من غير أب وأنطقه في غير أوانه وأحيى الموتى على يده، وقيل: لما قال في صغره إني عبد اللّ().
 قال المسلمون ـ، فالكلمـة عندهم انفصلت عن اله تعـالى وصـارت جسداً حل بينهم، ويستندلون على ذللك بما جاء في [إنجيل يوحنا (1: 1-0)]: (('فِي الْبَءْءِ كَـانَ الكَلِمَـة،




 الباري شرح صحيح البخاري ـ للإمام ابن حجر العسقلاني ـ رقم كتبه وأبو ابـه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد البا الباقي
 المكرمة).
 ْوَآلْوُورُ يُضِيُ


 فهي لقبّ من ألقاب المسيح، ويعللون ذلك بإتيـن الفعل السستعطل معها مذكرأ وليس

مؤنثّ.
ويرجعون (الكلمة) إلى معناها في اللغة اليونانية وهو (اللوجوس)، ويراد بها
(المعلن لهَ)، أو (العقل المنفة لمشيئة الهّ).

العاقل... فهغا الاسم يدل على شخصيتّه الإلهيّة. كمـا جاء في إنجيل يوحنا ( (: 1)...
 "اللسيح" تجسد وكلمة اله المكتوبة لم تتجبد والكلمة الـكتوبة ليست الهُ ولكن الكلمة اللتجسد "المسيح" هو اله ")، ثم استنل بعد ذلك [بسورة النحريم] بعد قيامه بنحريفها

 فأي المفهو مين يقصده الإمام (ابن حزم) في نقله اعتقاد (آريوس)?!!
 والأرض....") لأن المسيح بالكن الكلمة كان، وبالكن الكلمة كانت السماو ات والأرض كما كان السيـح، وليس السسيح الكلمة التي خلق بها السماوات والأرض، وإن إن كان يقصد مفووم النصارى للكلمة وهو الراجح عندي وستثّتْه النصوص فيمـا بعد، فهو يناضض فول (آريوس) بالتوحيد المجرد الآي نقله الإمام (ابن حزم).






وفي حين اعتبر النصارى والمسلمون (آريوس) موحدأ، فإنتا نلاحظ ممـا نقل عن مذهبه أنه لم يكن موحداً، وإن لم يؤمن بألو هيـة المسيح كــا قـال بهـا النصـارى، وممن لخص معتقده وآراءه (زكي شنودة) فقال: (( إنه يؤمن بإله واحد متعـله، يفوق حد التصور منطو علىى نفسه، وهو من اللـو بحيث لا صـلة لـه بتاتـأ بـأي شيء لـه
 الصفات، و عندما شاءت إرادته أن يخلق عالمـا ذا نهايـة احتـاج إلـى وسيط، ولم يكن في هذا الوسيط قوة خالقة، وإنمـا عـاملا بسيطأ علمـه الآب كيفيـة القيام بهذه المهــة، و هذا الوسيط لم يأت من عند الآب بأن صدر عنه أو انحدر منه، بل خلقه الآب خلقا، فهو إذن غير أزلي، وهو مخلوق متل باقي المخلوقات، ولا يمتاز عنها إلا بكونه خلق قبلها، وبأنه كان الواسطة التي استخدمها الله في عملية الخلق، ثم بعد ذلك في عملــة الفداء، وهـو لـيس مســاوياَ لـلَّب فـي الجـوهر، بـل بـالعكس نتغيـر طبيعتـه مثـل أي مخلوق، وهو كأي مخلوق أيضأ قادر على عمل الخير والشر... وهو أيضـا: معرض للخطأ، ولا يستطيع أن يحيط بكل شيء)(1) ('
ونلاحظ من هذا الملخص أن كلام (زكي شنودة) ينـاقض بعضـه بعضـأ، حيث إنـه يقول: ((وهو مـن العلو بحيث لا صـلة لـه بـتاتأ بـأي شـيء لــهـ نهايـة))، ثم يقول: ((و عندما شاءت إرادته أن يخلق عالمأ ذا نهاية احتاج إلى وسيط،..... و هذا الوسيطلم يـأت من عند الآب بـأن صدر عنـه أو انحدر منـه، بل خلقه الآب خلقًا..)، فهل هذا الوسيط ذو نهاية؟! أو إنه لا نهاية له؟!!.
إن كان ذا نهاية فهذا يناقض نفيه صلة الها بأي شيء له نهاية، ومن خلق شيئـأ له نهاية فليس عاجزأ عن خلق بقية الأشياء، وهو لم يذكر للمسيح ميزة تجعلنـا نقول لهذا خلقه فقط دون بـاقي الأشياء، ثم إن فولـه: ((احتـاج إلـى وسيط)، يتعـارض مـع القول بتوحيده لأن الاحتياج دليل على العجز، ومن كان عاجزا كيف يكون إلهأ، قال


قَكِيرًا '
مخلـوق مثـل بــاقي المخلوقـات، ولا يمتـاز عنهـا إلا بكونـه خلـق قبلهـا، وبأنـه كــان الواسطة التي استخدمها الله في عمليـة الخلق، ثم بعد ذلك في عطليـة الفداء..)، فإن ذلك يعني موت المسيح في عملية الفداء، التي يذكر بعدها قيامـة المسيح، و هذا ينفي أبديته.

من النصوص التي استدل بها (آريوس) لاعم مذهبه ما جاء في [رسالة بولس

 مِّْهُمْ.)(1)، و هذا مما لم يذكره (زكي شنودة) في تلخيصه.
ومما نقله (زكي شنودة) في تاريخه عن رد (آريوس) على (أثناسيوس) رئيس



أن الابن آلة استخدمها الأب لصنع الخلائق، فالابن ليس إلهأ خالقَ.)(٪)". ((وقال (آريوس) شارحاً مقالته أمام(قسطنطين) في مناظرته لــلأكصندروس) بطريرك الإسكندرية: (إن الأب كان إذ لم يكن الابن، ثم الها أحدث الابن، فكان كلمـة له إلا أنه محدث مخلوق، ثم فوض الأمر إلـى ذلك الابن المسمى ((كلمـة) فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما كما فال في إنجيله، إذ يقول: (و هب لي سلطانأ على السماء والأرض)" فكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك. ثم إن الكلمة تجسدت من مريم العذراء ومن الروح القدس، فصـار ذلك مسيحاً واحدأ.


## فالمسيح الآن معنيان: كلمة وجسد، إلا أنهما جميعأ مخلوقان ))(').

كيف كانت هذه الكلمة؟! و هل الروح القدس من خلقها، ثم إنها كيف تتجسد من مخلوقين لهـا؟! أمـا تسـتطيع التجسد مـن دونهــا؟! ومـاذا يقصـد بقولـه: ((فصـار ذلك مسيحأ واحدf) ()

و هنـاك مـن فسـر مـذهب (آريـوس)، وبـين مــى تـأثره بمدرسـة الإسـكندريـة

 (أوريجانوس) ويدعى (ديونسيوس)(\&)، كـان لـه أثنر لا ينكر علـى (آريـوس)، كمـا أن
 (آريوس). وكان ينادي بأن المسيح مع أنه كان لـه وجود ســبق إلا أن وجوده لـم يكن

من قبل كل الأزل. ويقول البعض إن (لوشيان) هو الأب الروحي للأريوسية. من الواضـح أن الدافع لــ(آريوس) هو الحفـاظ على كمـال الله الآب وسـرمديته وألو هيته. وفي نفس الوقت نسب دور هام للمسيح الابن، يفرزه عن الآخرين. على أن


 دار الحديث ـ القاهرة). (') اسمه (أكليمنس) (Clement) من أصل أثيني، كان في بداية حياته وثيأ، درس فلسفة (أفلاطون)، ثم تنصر وتعلم في الددرسة اللاهوتية في الإسكندرية، لقب (بالثيخ المبارك)، يعنقة أن المسيح الكلمة فوق عالم البشر وفي عالم البشر، ويعنتق بأن المسيح هو الله نفسه وليس أقل من الله أو تابعاً لها ولقد فتح الطريق لرجل فاقه في هذا العلم هو وأوريجانوس.

(r) (أوريجانوس) عمل (أكليمنس) في إدماج الأفلاطونية والروا اقية في الفكر المسيحي، كـان يشبه ناسوت المسيح
 ويرى: إن (اللوجوس) ابن الها الأزلـي، مخلوق وغريب عن جوهر الآب ، وقد اتخذه الها واسطة في الخلـق، وبسبب عقبدته في المسيح حرمه المجمع الذي رأسه البابا (ديمتريوس)، وتم طرده من الإسكندرية ، اللتي قيل: إنه عاد إليها بأمر من البابا (باروكاس) الذي كان من أكبر تلاميذ (أوريجانوس).



 ديونسيوس عدل عن موقفه فيما بعد، إلا أن تأثيره على أريوس لا ينكر )،.
 () ${ }^{\text {( }}$ (أقف على ترجمة له تبين مدى أثره على الآريوسية.
(آريوس) لم يسنطع أن يقبل وجود تنيير أو انقسام في الله الآب الذي كـن الجوهر النهائي، وهو في ذاته غير مدرك. هذا التفسير الأفلاطوني الحديث للذات الإلهية جعل الهَ بعيدأ لا يمسـه شيء زمني أو جسداني. ولذللك فطبقاً لـرأي (آريوس) فإن: "الكلمة " Logos (المسيح)، مهما سما فوق باقي الخليقة فهو كائن مخلوق أوجده اله ولللك له بداية " وفي وقت ما لم يكن له وجود". ولذللك أيضـأ كـان الابن من جوهر آخر غير جوهر الآب.

إن وجود "اللوغوس" الكلمـة ليس وجوداً حتمياً، لكنـه نتيجـة لفعل اختيـاري حر من الآب خالق الكلمة " اللوغوس ". وكمخلوق زمنـي كـان الكلمـة " اللوغوس " خاضعأ للتغيير. كان إلها لكن ليس في نفسه ومن نفسه. فهو يستمد ألو هيتـه مـن الآب. فإن كان "اللوغوس" حـائز أ لحكمـة الآب وقوتـه، فالأمر ببسـاطة أن الآب منحـه هذه الصفات. لذللك قد يكون للابن صفات إلهيـة لكن بدون مشـركة كاملـة في اللاهوت الجو هري ذاتـه. وعلى حسب قول (آريوس) " الكلمـة " في حاجـة إلـى أن يكون ذا جوهر إلهي لكي يملأ العالم بمعرفة حقيقية عن الله وينقل معرفة صحيحة للفضيلة. وقد بدا طبقاً لرأي (آريوس)، أن المسيح لابد إذأ أن بكون كائنـأ وسيطا أعظم من الإنسان وأقل من اله. ومن خلال المسيح خلق الله بقية الكائنـات، و هذا يعنـي أيضـا أن اله الآب قد أصبح أكثر بعدأ ولا بدنى منه.)(1) أخـذ (آريـوس) ينشـر أقو الـهـ فـي أنــعار وأغـاني يرددهـا أنباعـه، وقد تبعـه مشــايعون كثيـرون. فقـد كانــت كنيســة أسـيوط علـى هــا الــر أي، وعلـى رأسـهـا (ميليتوس) (Y)، وكـان أنصــاره في الإسكندرية نفسـها كثبرين في العدد، أقويـاء في المجاهرة بمـا يعتقدون، كمـا تبعه خلق كثير في فلسطين و مقدونيـة والقسطنطينية، وذلك على الرغم من أن كنيسة الإسكندرية لم تأل جهداً في محاربته ومحاربــة آر ائـه، و على الرغم من حكمها عليه بالطرد من الكنيسة.

ثم أخذ هذا المذهب يضمحل ويتنـاقص عدد أتباعـه حتى انقرض في أو اخر
القرن الخامس الميلادي(')

؟. فرقة الموحدين:
عندما يذكر أحد تلاميذ المسيح ـوليس أي تلميذ إنـه (بطرس) الذي قـال لـه









 التوحيد، التي تظهر من خلال النصوص المتناثرة في العهد الجديد، ومـاز ال أتباعهـا من مختلف الشعوب والنقافات في نضـال أمـام ذلك الدخيل الذي يسمى النتليث، وقد أطلق عليهم اسم الموحدين ليكون علمـا ((لهجمو عـة دينيـة ترفض العقيدة المسيحبة القديــة المألوفـة للكنيسـة المسـيحية سـواء كانت في عصـر قديم، أو عصـر مــا بعد التجديد)(1) (r)
((نأسست هذه الفرقة في القرن السـاس عشر الميلادي في المجر ورومانيـا وبولندا، وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين انتشرت في بريطانيـا


والو لايـات المتحدة و غير هـا، من أهم مـا تميزت بـه إيمانها بإلـه واحد لا شريك لـه، وتنكر ألو هية عيسى و عقيدة الثتليث.

وفي عام AY0 ( استطاعت تأسيس اتحاد النوحيديين البريطانيين والأجانب،
ولا تز ال موجودة في بريطانيا، وقد توحد أعضـاؤ ها بعد أن كانوا متفرقين في منظمـة سميت الجمعية العمومية لطائفة الموحدين و الكنائس الحرة في عام 9 ا 9 م. وفي بوسطن (أمريكا) تأسس اتحاد الموحدين الأمريكيين في عـام AY0 |....
وحينما انتشرت التوحيدية في منـطق الغرب الأوسط المفتوحـة قريباً تحولت أسس ديانتها إلى نز عة إنسانبة عالمية و عقائد علمية، مفضلة ذلك على المسيحية و الكتـاب

وأسس الأمريكيون في عام • • 9 ام الاتحاد الدولي للمسيحية والحرية الدينية.
وفي عام 971 1م توحد اللنوحبديون والعالميون في كنيسة واحدة وهي:
(الاتحاد الأمريكي النوحبدي العالمي))(').
((المبادئ العامة للفكر التوحيدي في النصر انية:
ا. إن عقيدة النوحيد لا تقبل أي معتقد لمجرد أنه صدر عن شخصية عظيمة في الناريخ، أو أنه وجد في كتاب قيل إنه مقدس، وهي تبجل فكر يسوع الناصري، وتعترف بعظمة حكمته، لكنها تنكر أن يسوع كان معصومأ من الخطأ.「. إن كنيسة الموحدين تعتبر الكتاب المقدس تسجيلا قيماً للخبرات الإنسانية، وهي تصر على أن كاتبيها كانوا معرضين للخطأ؛ ولهذا السبب فإن أغلب الأجزاء الرئيسية للمعتقدات النصر انية قد رُفضت.

「. إن الموحدين يعتقدون أن العقيدة الدينية مليئة بالحركة، وأنها وسيلة للتعامل مع المسائل التي تختص بالوجود الإنساني كله. إن التعليم اللاهوتي الذي لا يمس الحياة في أي نقطة يفتقد قيمته الدينية. ؟. إن الفرق التاريخي بين النوحيد والتثليث يأتي من حقيقة أن الموحدين طالما كانوا يؤمنون بوجود إله واحد فإنهم يعتققون أن الهُ سبحانه إله واحد بدلاً من



ثلاثة أقانيم، ولذلك كان (شانينج) 9 1 1 ام يشدد القول على: إن الثلاثة أقانيم تتطلب ثلاثة جواهر، وبالتالي ثلاثة آلهة؛ ثم أضاف قائلا: إن الأسفار لم تعط أي مستند للاعتقاد في التثليث... إن نظام الكون يتطلب مصدرأ واحدأ للثشرح والتعليل لا ثلاثة؛ لذللك فإن عقيدة النتليث تفتقد أي قيمة دينية أو علمية. 0. لقد قدمت اعتراضات قوية ضد عقيدة لاهوت يسوع المسيح، حيث لم يقل ذللك الكتاب المقس، كما أن يسوع فكرفي نفسه كز عيم ديني هو المسيا وليس كإله، وبالمثل اعتقد التلاميذ أن يسوع مجرد إنسان. ثم عللوا لهذا المبدأ قائلين: إذ لو كان عند أي من بطرس أو يهوذا أي فكرة عن أن يسوع إله، لما كان هنالك أي تفسير معقول لإنكار بطرس ليسوع - حصبما تذكره الأناجيل بعد القبض عليه والذهاب به إلى بيت رئيس الكهنة ـ وما كان هناللك تبرير لخيانة يهوذا؛ لأن الإنسان لا يمكن أن ينكر أو يخون كائنٔا إلهيأ له كل القوى.
7. إن الحقيقة المزعومة بأن يسوع مات من أجل خطايانا، وبهذا وقانا لعنة

اله مرفوضة قطعا؛ والاعتقاد في أن يسوع كان له هذه النتيجة إنما يعني الطعن في أخلاق اله؛ إن الله يجب ألا يعرف عن طريق اللعنة، بل عن طريق الحلم والحكمة والمحبة. إن الموت الدموي على الصليب من أجل إطفاء لعنة الإله لهو أمر مناقض للحلم الإلهي والصبر والود و المحبة التي لا نهاية لها. V. إن الموحدين ينظرون إلى يسوع باعتباره واحداً من قادة الأخلاق الفاضلة للبشر. وإنه لو كان إلهأ فإن المثل الذي ضربه لنا بعيشته الفاضلة يفقد كل ذرة من القيمة، حيث إنه يمتللك فوى لا نملكها، والإنسان لا يستطيع تقليد الإله. ^. إن الإنسان صالح بالفطرة رغم أنه قد يخطئ، وإن العقيدة الدينية يجب أن

يكون الغرض منها هو العمل على حفظ الإنسان من الخطأ والخطيئة))(1' . لم تكن هذه الفرق هي الوحيدة التي اتخذت التوحيد طريقأ لها، بل إنـه ظهرت حركات موحدة كثيرة ترفض الثلالوث رفضـأ تامـا، وتؤمن بـالها الواحد الأحد، وبـأن

 مصر - بتصرف).

المسيح مـا هو إلا مخلوق أكرمـه الله مـن بين البشر، إلا أنتـا ذكرنـا نبذة عن أهههـا وأشهر ها في تاريخ النصر انية.

## أما الفرق التي انحرفت عن طريق التوحيد، وسلكت الاتجاه الثاني فأههها:

ا. اليعقوبية:
قيل سميت بذلك نسبة إلى (ماريعقوب السروجي)(')، وقيل نسبة إلى (يعقوب
الملقب بـالبرادعي)() وهو القول المشـهور، ويـرى أتبـاع هذه الفرقـة قول أنصـار
 وأنشأها، بل لأنه من أنشط الدعاة إلى مذهبها، وقد ظهر في القرن السـاس بينمـا أول إعلان لهذا المذهب كان في منتصف القرن الخـامس إلا أنهـا كـادت تتلاشىى، فأعادهـا (يعقوب البرادعي) ورتبها))(8)، وتصف هذه الفرقة (يعقوب البرادعي) بأنـه ((قديس مجاهد كان في دير قرب الرها يسمى دير المشقوق، اختير أسقفأ للر هـا سنة (1)؛ 0، وأما سبب تسميته بـ(البرادعي) فنسبة للاعة والمسكنة بـلرو ح والملبس الحقبر الذي كان يرتدية)() () .

يعتقد اليعاقبة: (أن في المسيح أقنومأ واحدأ وطبيعـة واحدة))(ا)، (( امتز ج فيـه عنصر الإله بعنصر الإنسان وتكون من الاتحـاد طبيعة واحدة جامعة بين الللهوت
 واحد))(1)، ((مات وصلب وقتل، وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر، والفلك بـلا مدبر ،
(1) (1) ينظر :(الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ـ ص [ ()




- بيروت).






ثم قام ورجع كما كان، وإن الله تعاللى عاد محدثّا، وإن المحدث عاد قديماَ، وإنـه تعـالى كان في بطن مريم محمو لا به)(!)

ينو اجد اليعاقبة في أعمال مصر، والنوبة، والحبشة، وسوريا و العراق، وقليل منهم في نركيا والأردن، ولبنان والو لابات المتحدة الأمبركيـة(「)، و هو المذهب الذي اتخذته الكنائس الشرفية الأرثوذكسية عقيدة لها(٪).

## r. الملكانية:

نشـأت تسـيـة الملكيـين منـذ القرن الخـامس الميلادي، إثـر مجمـع خلقيدونيا، وظهـرت للمـرة الأولـى علـى لسـان اليعاقبـة فـي الإسـكندرية(ڭ)، قيـل: سـمبت بـذلك لحضـور زوج الملكـة مجمـع خلقيدونيا()،وو قيـل لأنـه مـذهب جميع ملـوك النصــارى حيث كانو ا حاشا الحبشة و النوبة(7)
 وإنسان تام كله، ليس أحدهها غبر الآخر، والإنسان منـه هو الذي صلب وقتـل، وأمـا الإله منـه لـم ينلـه شـيء مـن ذلك، وأن مريم ولـدت الإلـهـه والإنسـان وأنهـــا معـأ شـيءٌ واحدٌ ابـن الله ـ تعـالىى الله عن كفر هم ـ(^)، وقد اعتنقت كنيسـة رومـا هذا الاعنقـاد فأصبح مذهبأ للكانو ليك.
((ينو اجد هذا المذهب في سورية ومصـر وفلسطين، ومنهم جاليـة كبيرة في الو لابـات المتحـدة الأمريكيـة، ولصـلتهـم بــالطقس البيزنطـي تسـمى كنيسـتهم كنيسـة (الروم))(9)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الفصل في الملل والأهو اء والنحل - ما ـ صـ [70]. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) الفصل في الملل والأهوأء والنحل - ما ـ صـ ص[70]. }
\end{aligned}
$$

## 「. النسطورية:

هم أتبـاع (نسطور ) وقيـل (نسطوريوس)(1) أسقف القسطنطينية وقد حرمـه


## هل يعتبر (نسطور) من الموحدين، أو من المؤلهين للمسيح؟!.

اختلف في حقققة مذهب (نسطور) على رأيين:
الأول: قـال عن مذهبـه: إنـه محاولــة للعودة إلـى اللتوحيد، ومـا جـاء مـن آر اء
مخالفة للنوحيد فهي صادرة ممن انتسب لهذه الفرقة بعد وفاته(؟).
إلا أن المصادر التي اعتمد عليها أكثر أصحاب هذا الرأي فليلة، منها ما يثبت
توحيده كقول (ابن البطريق) في تاريخـه: ((إن نسطور كـان يرى: أن هذا الإنسـان الذي يقول إنه المسيح بالمحبة اتحد مع الآب. ويقال الله، وابن الهُ ليس بالحقيقة، ولكن بالمو هبة)(()، ولم أجد في المر اجع التي اطلعت عليها مـن قـال مقولـة (ابـن البطريق) ولعله تفرد بهذا القول.

ومنها ما لا تثبت توحيده وإن نفت تأليهه للمسيح؛ كمـا جـاء في (تـاريخ الأمـة
القبطية) عن مذهب (نسطور ) مـا نصـه: (أمـا هرطقة نسطور هذه لم تكن كغير هـا نشأت عن اختلاف في عقائد وضعها الآباء والأحبار، بل هي جوهرية تختص بأعظم موضوعات الإيمان والأركان في الدين المسيحي، ذلك أن نسطور ذهب إلى أن ربنـا يسوع المسيح لم يكن ألهاً في حد ذاته، بل هو إنسان مملوء من البركة و النعمة، أو هو ملهم من الهّ، فلم يرتكب خطيئة، وما أتى أمرأ إدر))()، ومن ثم يذكر مقولة (نسطور) في شرح مذهبه: ((إن مريم لم تلد إلهـا، لأن مـا يولد من الجسد ليس إلا جسدأ، ولأن المخلوق لا يلد الخالق، فمريم ولدت إنسانأ، لكن كان آلة للاهوت، وعلى هذا فمريم لا
(') فيل اسمه (نسطوريوس)، و فيل: إنه (نسطور الحكيم) الذي ظهر في عصر المأمون، وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. ولم يقل بهذا الرأي ـ حسب المصادر التي رجعت لها - إلا الإمام الشهرستاني .





 ص

تسمى والدة الإله بل والدة المسيح الإنسان، وقد جاء اللاهوت لعيسى بعد ولادتـه، أي اتحـد عيسـى بعـد الـو لادة بـالأقنوم الثـاني اتحــادا مجازيــا فمنحـه الهـ المحبـة وو هبـه (النعمة))(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { ونستتتج دمـا نقلـه (زكي شنودة) عن عقيدة (نسطور)، أن (نسطور) يعتبر } \\
& \text { (مريم) - عليها السلام - أم المسيح الإنسان، الذي أصبح آلة للاهوت. } \\
& \text { وأنساءل: ما مفهوم اللاهوت عند (نسطور)؟؟!. }
\end{aligned}
$$

هل يقصد بـه الله تـعالى وحده، أم أقتومين جـاء أحدهما للمسيح بعد و لادتـه،
واتحد به اتحادأ مجازياً، فمنحه الله المحبة وو هبه النعمة؟!. فهل من يؤمن بأقنومين يحتبر موحدأ!!.
أمـا السبب فـي اعتتـق ( نسطور) لهـذا المذهب فهو أنــه ((تلقى دروسـه في أنطاكية حيث تأثر بالمنحى اللاهوتي الذي كـان يشدد في مفهومـه عن المسيح، على أنه الإنسان ـ الإله، وذلك عكس المنحى اللاهوتي لمدرسة الإسكندرية الذي كان يشدد على مفهوم الكلمة الذي صـار جسدر))(٪).
الثاني: يتفق مع الرأي الأول بأن مريم العذراء ليست أم الإلـه لأن المخلوق لا
يلد الخالق، ولكنه يثبت اعتقاده بالحلول والاتحاد، وأن هذا الاتحاد لم يكن اتحادأ أزليـا عن طريق الصدفة كما قال ( القمص إسكندر وديع )() عن مذهب (نسطور)، بدليل أنه ((حذف (تسبيحة الثلاث تقديسات) العبادة التي تدل على و لادة الإله من العذراء، وصلبه، وقيامته، وصعوده)(()؛ فلو كان اتحادآ أزليأ لما حذف تسبيحة صلبه وقيامتـه وصعوده، كذللك خطبه التي شرح فيها بوضوح مذهبه حيث قـال في خطبته الأولى: ((إنهم يسألون إن كان من المككن أن تدعى مريم والدة الإله. لكن هل لله أم إذا؟؟() في هذه الحالة يجب أن نعذر الوثثية التـي تكلمت عن أمهـات للآلهـة، لكن بولس لم يكن

$$
\begin{aligned}
& \text { (\%/ عبد المنعم فؤاد ـ ص[ (Yا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () هكذا كتبت، والأصوب: هل لهَ أم؟ إذأ... }
\end{aligned}
$$

كاذبَ حينما قال عن لاهوت المسيح( عب ٪: 「) () إنه بلا أب، بلا أم، بلا نسب. لا يا أصدقائي، لم تحمل مريم الله... المخلوق لم يحمل الخالق إنما حملت الإنسان الذي هو أداة اللاهوت. لم يضع الروح القدس الكلمة، لكنـه أمده من العذراء المطوبـة، بهيكل حتى يمكنه سكنا... أنا أكرم هذه الحلة التي استفاد منها، من أجل ذالك الذي احتجب في داخلها ولم ينفصل عنها... أنا أفرق الطبائع وأوحد التوقير. تبصر في معنى هذا الكلام. فإن ذاك الذي تشكل في رحم مريم لم يكن اله نفسـه لكن الله اتخذه... وبسبب
 ((إنهم يدعون اللاهوت معطي الحياة قابلا للموت، ويتجاسرون على إنزال اللوغوس (كلمة اله) إلى مستوى خرافات اللمسرح، كما لو كان طفلا ملفوفاَ بخرق ثم بعد ذلك يموت.. لم يقتل بيلاطس اللاهوت ـ بل حُلة اللاهوت. ولم يكن اللوغوس هو الذي لف بثوب كتاني بواسطة يوسف الرامي.. لم يمت واهب الحياة لأنه من الذي سوف يقيمـه إذأ إذا مـات... ولكـي يصنع مرضــاة البشـر اتخـذ المسـيح شـص الطبيعـة الخاطئـة (البشرية)... أنا أعبد هذا الإنسان (الرجل) مـع اللاهوت ومثل آلات صـلاح الرب... والثوب الأرجـواني الحـي الذي للملك ..ذالك الـذي تنــكل في رحـم مـريم لـيس اله نفسه...لكن لأن الهُ سكن في ذللك الذي اتخذه، إذاَ فإن هذا الذي اثُخذ أيضــأ يدعى اله بسبب ذاك الذي اتخذه. ليس الهه هو الذي تألم لكن الهُ اتصل بالجسد المصلوب.. لذللك سوف ندعو مريم ثيوذوخوس (و عاء الله)، وليس ثيونوكوس (والدة الإله)، لأن الله الآب وحده الثيونوكوس، ولكننـا سوف نوقر هذه الطبيعة التي هـي حلة الله مع ذاك


 رمزا من الرموز التي اتخذها المسيح من قبل ظهوره بينهم، ومن ذلك ما ذكا ذكره (يوسايبيس القيصري) عن
 يسوع، مع أنه إلى ذلك الوقت لم يكن يحمل اسم (يسوع)، بل كان يدعى "هوشع " أطلقه عليه أبواه. لأن يسوع
 أعطيت على بيده، سلمت إليه إدارة الديانة الحقيقة النقية)، و والسؤال هنا: هل يمكنتا اعتباره موحدا وهو يؤمن بما قاله (بورس)?!!!
قارن: تاريخ الكنيسة - يوسابيوس القيصري ـ ص['V] ['].
Marius Mercat. e'd. Garnier-Migne, p. 757 sqq. ${ }^{(1)}$



الذي استخذم هذه الحلة، سوف نفرق الطبائع ونوحد الكرامة، سوف نعترف بشخص مزدو ج ونعبده كواحد)(1)، فهذه النصوص تثبت اعتقاده بالحلول والاتحاد لا الأزلي. وبذلك تظهر لنا أدلة كلا الفريقين أنه لم يكن على مذهب التوحيد ففي الر أي

الأول يؤمن بأتنومين، وفي الثاني يؤمن بالحلول والاتحاد الحقيقي. ور غم أن هذا المذهب قد اندثر إلا أن (برصوما) مطران نصيبين في عهد (فبـاذ بـن فيـروز) هـلـك فــارس أحيـا هـذا المـذهب، ولــللك ســيت كنيسـة فــارس بالنسطورية، وقد أطلق عليهم مسـى (أصـحاب الطبيعتين لأنهم يرون أن للمسيح طبيعتان (†) إحداهما إلهية والأخرى بشرية))(T)، فهو إله تام كله، وإنسان تام كله، ليس أحدهما غير الآخر، وأن الإنسـان منـه هو الذي صلب وقتل، وأن الإلـه مــهـ لم ينــه شيء من ذلك، وأن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان وأن الله تعالى لم يلد الإنسان و إنما ولد الله(5) تعالى الله عن قولهم -.
وماز ال هذا المذهب حيأ في فارس والعراق ()، ويسمى النسطوريون في هذا العصـر بالكلدان() إلا أن هذه التنـمية تحتـاج إلـى نوضـيح، حيـث إن (( البطاركــة الكلدان لم يكونوا دومأ واضحين في معتقدهم، لاسيما منذ مطلع القرن السـابع عشر.
 المنحاز إلى النسطورية )()"، وقيل إليه ينتسب الأشوريون المعاصرون (^).

## ؛. الكاثوليك:

أكبر الكنائس النصر انية في العالم، سميت بعدة أسماء ولكل اسم منهـا مدلولـه،
فتسمى الكنيسـة الكاثوليكيـة، ومعنـى كاثوليك: العـام، فيكون اسمها على هذا الكنيسـة
(1)




صص][^^].




العامة، سميت بذلك لقول أتباعها: إنها أم الكنـائس ومعلمتهن، وأول من استعمل لفظ كاثوليك للاعوة لتأييد الكنيسة مقابل حركات الخروج على مفاهيمها و عقائدها ـو وهو ما يسمونه بالهرطقة ـ أسقف أنطاكية القديس (أغناطيوس) الأنطاكي في القرن الثناني الميلادي.

سـيت أيضــا الكنيسـة البطرسـية أو الرسـولية لقولهم: إن مؤسسـهـا (بطـرس
 التـاريخ الكنسي تشـير إلـى أن لكل مـن (بولس) و(بطرس) دوره في وجودهـا، كمـا سميت الكنيسة الغربية أو اللاتينية، وذلك لامتداد نفوذهـا إلى الغرب اللاتيني خاصـة كايطاليا وبلجيكا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال، رغم وجود أتباع لهـا فيمـا عدا ذلك من البلدان، وتسمى أيضأ كنيسة روما.

تتبع هذه الكنيسـة في نظامهـا النظـام البـابوي، وهو مجمـع كنائسي مكون من مجلس الكرادلة، وير أسها البابا، الذي يعتقدون عصمته عن ارتكاب الذنوب لقولهم: إن روح القسس ينطق فيه، أقر ذلك في مجمع رومـا عام 1A79 ام السر الثنامن، وقد أنشأ ذلك القرار انقسامأ في الطوائف الكاثوليكية ببلاد أوربا والشرق، مما جعل الذين خالفوا هذه العقيدة من أهالي أوربا يسمون أنفسهم الكاثوليك القدماء، ومن منطلق هذا القرار جعلت المغفرة حقأ من حقوق الكنيسـة تعطيهـا لمن تشـاء، كمـا أن سمو مكانـة البابا يجعل له السلطة الكاملـة حيث إنـه خليفـة (بطرس الرسول) الذي أقامـه المسيح (لأِّهِّهِ رئبسأ على الحواريين من بعده، فالبابـا على هذا الأسـاس خليفة للمسيح ينطق باسمه(1)، ويتكلم بخلافته، وينفذ بسلطانه، ومن خرج عن طاعته فقد خرج عن طاعـة


وقد استطاع اليهود الحصول على تبرئتهم من دم المسيح عن طريـق (البابـا بولس السـاس)؛ الذي عقد مجمعأ في الفاتيكان ليعلن براءة اليهود من دم المسيح، ضاربأ بنصوص الكتـاب المقدس وقرارات المجامع والبابـاوات السـابقين لـه عرض
(1) لعل هنا هو السبب في قولهم: إن مؤسس هذه الكيبّة هو (بطرس الرسول) دون ذكر (بولس)، لأن (بطرس (الرسول) هو من سيستفيون منه في فرض سلطانهم لا (بولس).

الحـئط متابعأ لـرأي ( الكاردينـال بيـا ) اليهودي الأصـل، وقد أعلـن اعتر افـه بدولـة اليهود في فلسطين المحتلة أثناء زيارته للقس عام ع 97 ام" 1 ('). أهم معتقدات هذه الكنيسة وتعاليمها(٪):

* تؤمن الكنيبة الكاثوليكية مثل باقي الكنائس الأخرى بإله واحد مثلث الأقانيم: الآب، والابن، والروح القسس كما ورد في قانون الإيمان النيقاوي عام Oזام، كما نؤمن بأن للمسيح طبيتين بعد الاتحاد: إحداهما: لاهوتية، والأخرى

ناسوتبة.

* تؤمن بما أقر في مجمع القسطنطينية الرابع عام 79 9 من من أن الروح
القس منبثق من الآب والابن معأ.

تعنقا أن أقنوم الابن أقل من أقنوم الأب في الارجة، وأن الأقانيم ما هي إلا مر احل انقلب فيها الله إلى الإنسان، ولذا فهي ذوات متميزة يساوي فيها المسيح الأب حسب لاهوته وهو دونه حسب ناسوته، كما ينص على ذللك قانون الإيمان

الاثناسيوسي.
إيمانهم بتجسد الإله في السيد المسيح الِّهِ من من أجل خلاص البشرية من إثم خطيئة آدم، وذريته من بعده، فيعتقدون أنه ولد من (مريم) وصلب و مات فداءً لخطاياهم، ثم قام بعد ثلاثة أيام ليجلس على يمين الرب ليحاسب الخلائق يوم الحشر. يقدسون السيدة (مريم) والقديسين والقديسات، والأيقونات المجسة

والمصورة، كما يقدسون الصليب ويتخذونه شعار أ لهم، مع الإشادة بالمعجزات. * تؤمن بالإلهام كأحد مصادر المعرفة والوحي المستمرة.
 الرسل ورأسأ للكنيسة، ولما كان بابا روما خليفة (بطرس)، و(بطرس) هو نائب



[^11]تؤمن بنصوص الكتاب المقس وبما يتضمنه من التوراة وأسفار الأنبياء وبالعهد الجديد ورسائل الرسل على ما أقر في مجمع نيقيه الأول، وبناءً على اعتقادهم بعصمة البابا عن ارنكاب الذنوب لقولهم: إن روح القسس ينطق فيه فإنه وحده هو المختص بتفسير الكتاب المقس.

* يتنقدون بوجود مكان ثالث بعد الموت يسمى المطهر تعتقل فيه النفوس التي لم تصل إلى درجة النقاوة الكاملة، وتظل تعذب حتى تفي بما بقي عليها من الدين للعدل الإلهي، وعندئذ يسمح لها بدخول الملكوت. اعتقادهم بأن المغفرة حق من حقوق الكنيسة تعطيها من تشاء، وهو مـا يسمى بصكوك الغفران حيث تمنحها مقابل مبلغ من المال، ويعطي هذا الصك لصاحبه الحق في غفران ذنوبه ما تققام منها وما تأخر. يعتقد الكاثؤليك أن كل ما خلقه اله حسن و إنما الشر من خلق العباد.


## ه. الأرثوذكس:

هـي إحدى طو ائف النصــارى الرئيسية، أطلق علىى كنائسـها مسمى الكنـائس الشرقية الأرثوذكسية، بعد انشقاق الكنيسـة إلـى كنيسـة الثـرق وكنيسـة الغرب وكـان
 (أرثوذكس) فهي كلمة يونانية تعني: الحق القويم، أو استقامة الحق،أو استقامة الرأي .فيكون المعنى: الكنيسـة التي تقوم على الحق وتعمل على استقامة الرأي(ب). وهي تطلق علـى الفكـر اللاهوتي الــي بقـي أمينـا، دون تغييـر، لتعليم الرسـل والكنيسـة الأولى.

كـــا تسـى كنبسـة الروم الأرثـوذكس، أو الكنيسـة اليونانيـة، وذلك لأن أكثر أنباعهـا مـن الروم الثـرقيين ومـن بـلاد الشرق علىى العموم، مثل: روسيا واليونـان والعرب وكثير من جزائر بحر الروم ، وكان مقر ها الأصلي القسطنطينية.

يلقب رؤساء هذه الكنيسة بالبطاركة، ويعد بطريرك القسطنطينية كبير هم في الرتبـة والمكانـة، ولا تعتـرف الكنيسـة الثـرفية لبابـا رومـا بالسـيادة أو الرياسـة و لا بالعصمة، ولكن مع مرور الزمن أخذت الدولـة الثنرقية التي اعتصـت بهـا الكنيسـة الثـرقية فـي الانحـلال، مـــا أدى إلــى تـرجح إحدى الكفتـين علـى الأخـرى فقويـت الغربيـة، وصــارت لهـا السـيادة، ممــا جعـل الكنبيـة الثــرقية تعتـرف لــه بالتقـدم لا لا بالسلطان، ويليه في الرتبة بطريرك القسطنطينية(') ((في نهاية القرن التاسع الميلادي، وبالتحديد بعد انقضـاء مجمع القسطنطينية الخامس عام NV9م أصبح يمثل الكنيسة الأرثوذكسية كنيستان رئيسيتان:
 المرقسية(؟) الأرثوذكسية أو كنيسة الإسكندرية، التي تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، وتضم كــائس الحبشـة والسودان، ويو افقهـا على ذلك كنـائس الأرمـن واليعقوبية.

الكنيسـة الأرثوذكسية أو كنيسـة القسطنطينية، المعروفـة باسـم كنبسـة الـروم الأرثوذكس أو الكنيسة الشرقية، تخـالف الكنيسـة المصرية في طبيعة المسيح، بينمـا تو افق الكنيسـة الكاثوليكيــة الغربيـة بـــن للمسيح طبيعتين ومشـيئتين، ويجمعهـا مـع الكنيسـة المصـرية الإيمـان بانبثـاق الـروح القدس عـن الآب وحده، وتضـم كنـائس أورشليم واليونان وروسيا وأوربا الشرقية))().

## ومن أهم معتقدات هذه (الكنيسة مـا يلي (5):

* تؤمن الكنيسة الأرثوذكسية مثل باقي الكنائس الأخرى بإله واحد مثلث الأقانيم: الآب، والابن، والروح القسس كما ورد في قانون الإيمان النيقاوي عام

OTr.






* يعتقدون بربوبية وألوهية الرب والمسيح في آن واحد على أنهما من جو هر واحد ومشيئة واحدة، ومتساويان في الأزلية، لكن كنيسة أورشليم الأرثوذكسبة اليونانية ومن يتبعها تؤمن بأن المسيح له طبيحتان ومشيئتنان مو افقة لمجمع كليدونية 101م.
* يؤمن الأرثوذكس بالزيادة التي أضيفت على قانون الإيمان النيقاوي في مجمع القسطنطينية عام (1 ا^م التي تتضمن الإيمان بالروح القس الرب المحيي المنبثق من الآب وحده، فله طبيعته وجوهره، وهو روح الله وحياة الكون ومصدر الحكمة والبركة فيه.

يعتقد الأرنوذكس الأفباط أن الأقانيم الثلاثة ما هي إلا خصائص للذات الإلهية الواحدة، ومتساوية معه في الجوهر والأزلية، ومنز هة عن التأليف والتركيب، لكن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ومن تبعها تعتبر أقنوم الابن أقل من أقنوم الآب في الدرجة، ولذلك فهي عند اليونان مراحل انقلب فيها الله إلى الإنسان. * خطيئة آدم، وذريته من بعده، فيعتقدون أنه ولد من مريم وصلب و مات فداءً لخطاياهم، ثم قام بحد ثلاثة أيام ليجلس على يمين الرب ليحاسب الخلائق يوم الحشر. الإيمان بأن السيدة مريم العذراء والدة الإله، ولذا يوجبون تقدبسها كما يقدسون القديسين بالسجود لهم والاستغاثة بهم، والأيقونات غير المجسمة، وذخائر القديسين، ويقلسون الصليب، ويتخذونه رمز أ وشعارأ. يؤمنون بنصوص الكتاب المقس وبما يتضمنه من أسفار التوراة وأسفار الأنبياء بالإضافة إلى باقي الأسفار الأخرى، ولكنهم يستخذمون في طقوس الكنيسة النموذج البروتستانتي الذي يشتمل على الأسفار الخمسة فقط، كما يؤمنون بنصوص العهـ الجديد ورسائل الرسل على ما أقر في مجمع نيقيه الأول 0 بזّه، و يرون أن تفسير الكتاب المقس إنما هو من اختصاص الكنيسة. أن في العشاء الرباني يتحول الخبز والخمر إلى ذات لاهوت المسيح وناسوته وأنه لا يفيد إلا الأتقياء.
7. البروتستاتت:

أحـدث طوائــف النصــارى الــثلاث الرئيســية ظهــور أ، تنـــى كنيسـتـهم بالبروتستانتية، وكلمة (بروتستانت) تشثير إلى الذين اعتنقوا نمطـَ معيناً في التعبير عن الإيمان المسيحي، وقد نشأ هذا النمط عن حركـة الإصـلاح التي قامت في القرن اللسـادس عثــر المـيلادي، احتجاجـأ علـى بعـض ممارســات ومعتقـدات الكنيســة الكاثووليكيـة، بشــن صــكوك الغفـران، وســطة البابـا، والتبتــل، وإـــرام القديسـين، و الهطهر والقداس.

أما اشتقاق كلمة (بروتستانت) فهو من الكلمـة اللاتينيـة (بروتستاري) التي لا تعني فقط المعارضة بل و أيضأ المجـاهرة بالإيمـان. لقد أراد أتباع هذا الخط العودة إلـى مـا اعتبروه الثـكل النقي لإيمـان الكنيسـة الأولـى، فشـددوا علىى سـطة الكتـاب المقس الوحبدة في ما يختص بالإيمان والمعتقدات والممارسات، ونادوا بـأن الإنسـان يتبر أ أمام اله بالإيمان فقط، بغض النظر عن كونهم مستحقين أم لا، وبمبدأ (كهنوت جميع المؤمنين)، نافين بذللك السلطان الخاص الذي يتمتع به رجال الدين. كما تسمى أيضاً بالكنيسة الإنجيلية، إذ يتبعون الإنجيل دون سواه، ويعتقدون أن لكل قادر الحق في فهمه، فالكل متساوون ومسئولون أمامه، ويفضل أبناء الكنيسـة البروتستانتية تعبير الكــائس الإنجيلية؛ إلا أن تعبير (الإنجيليون) اليوم فيـه بعض الخصوصية لأنه يشير عند الكثيرين إلى البروتستانت المتشددين؛ الذين يشددون على (الو لادة الثانية) (') للمؤمنين و على العمل التبشيري حتى تجاه غير هم من المسيحيين وعلى المبادئ الأخلاقية الصـارمة.
(') تثشير الو لادة الثانية عند النصارى إلى نسل جديد، ونشوء جديد، وبدايـة جديدة، وهي عندهم شرطضروري للإيمان ولاخول ملكوت الله. ينظر: (حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي ـ ص[ 9 190 190 ]).

مـن أبرز مؤسسيها (مـارنن لوثر الألمـاني) (1) و(زوينجلي السويسري)
 وإنكلترا وفرنسا، ثم انتشرت في هولندا، والدانمرك، وسويسرا وانـرا، والنـرا والنرويج، وأميركا اللشمالية، وتتسع العمليات التشثيرية لهئه الكنيسة اتنساعأ عظيمأ، وذلك لكثرة مـا تما تملك من إمكانات مادية وبشرية. ونتوم هذه العمليات التششيرية بغزو فكري نشط للمسلمين
 والأرثوذكسية(5).
 السيحية)، كانت بداية انطلاقها في أوربا ثم (نتقلت إلى أميركا، وكان سبب ظهـور هذه الحركة عدة أسس بثها اليهود وكبار الحاخامات في الأوسـاط السسيحية الغربيـة من خلال الحركة البروتستانتية حتى تكون تمهيدأ لتنيير الووقف الكلي لأوربـا من اليهود وفلسطين و القسى، فهي ذات غلاف بروتستانتيني لجوهر يهودي (لوثر) و(كلفن) إلى (كرومويل)(0) والمحفل البيوريناني، ويمكن إجمال هذه الأسس إلى ثلاثة أسس رئيسية:
 وكانت عقائده الرئيسية: أن التسويغ هو الإنعام من خلال الإيمان وحده وليس بالعمل، وأن سلطة الكتاب المقدس تسمو على تقاليد الكنيسة، ألف مجمو عة من الكتب أصل فيها فو اع اعد دعوته.


 اختلف معه حول سر العشاء الرباني، وأسلوب معارضة الكنيسـة الكانوليكيـة، ذابت تعـاليم (زوينجلمي) في تـعـاليم (جون كالفن).

 وعلى رأسهم (مارتن لوثر)، اختلف مـع (لوثر) في سـر العشـاء الربـاني، وفـي إشـر اف الحكومـة على الكنـائس، حيث طالب بـأن تحكم الكنيسـة نفسـهـا بنفسـهـا، و على الحـاكم أن يسـاعدها وا ويحميهـا، ممـا أدى إلـى انقسـام الكنيسـة الإنجيلية إلى كنيسة لوثرية، وكليفينية (الإصلاحية ـ الكليفينية).




الأحزاب المعاصرة - م - ص () (كرومويل) سياسي بريطاني، تزعم حركة البيوريتانيـة النظهيريـة، التـي تأسست على المبـادئ الكليفينيـة عـام

الأول: اعتبــار اليهـود شـعب الهُ المختـار و هـم يشكلون الأمــة المفضــلة فـي الأرض، وأثنر ذلك ظهر في كتاب ( مارتن لوثر ) المسمى ( عيسى ولد يهوديا ) قال فيه : ((إن الروح القسس أنزل كل أسفار الكتاب المقس عن طريق اليهود وحدهم. إن اليهود هم أبناء اله ونحن الضيوف الغربـاء، ولذلك فإن علينـا أن نرضـى بـأن نكون كالكلاب التي تأكل مما يتساقط من فتات مائدة أسيادها). الثاني: اعتبار ما جاء في التوراة حول و عد الرب لبني إسر ائيل بتملك أرض فلسطين و عدأ إلهيأ لا يمكن المساس به أو تغييره.
 ليقود الأمـة اليهوديـة ويتملك عليهـا ألف سنة(')، وعلـى إثر ذلك نشر كتـاب للقس البروتستتتي الألماني ( بول فليجن هوفر ) عام 700 ام قـال فيـه: (إن اليهود سوف يتحولون إلى المسيحية بمجرد الظهور الثاني للمسيح لأنهم سوف يعتبرونـه واحدأ منهم، وإن من مستلزمات هذا الظهور الثاني عودة اليهود إلى البلد الذي منحهم الله
إياه عبر إبر اهيم وإسحاق ويعقوب)(().

فالر غبـة فـي الخـلاص المسـيحي كانـتـ الحــفز الــديني وراء قيـام الحركــة الصهيونية المسيحية بمعنى مسـاعدة اليهود على إقامـة دولتهم في فلسطين بالذات. وحتى لا يتعرض الضمير المسيحي البرونستتني إلى أي عذاب، رفع اللورد (كوبر) الشعار الذي تبناه من بعده كل الصهاينة المسيحيين و هو أن فلسطين أرض بـلا شـب لشعب بلا أرض.

ولم ينكر اليهود هذا الدور ففي السـادس من شباط ( فبراير) 919 ام، ألقى
(بنجامين نتتياهو)، وكان وقتها سفير إسر ائيل لاى الأمم المتحدة، خطابً في الجمعيـة العامـة للمنظمـة الدوليـة قـل فــهـ: (إن كتابـات الدسـيحيين الصـهيونيين مـن الإنكليز والأميركان، أثرت بصورة مباشرة على تفكير قادة تاريخيين مثل لويد وآرثر بلفور وودرو ويلسون، في مطلع هذا القرن. إن حلم اللقاء العظيم أضـاء شعلة خيـل هؤلاء




الرجال، الذين لعبوا دور أ رئيسأ في إرسـاء القواعد السباسية الدوليـة لإحيـاء الدولــة اليهودية)، وكان نتنياهو واضحأ في إقرار الحقيقة التاريخية عندما قال: ((.. لقد كـان هنـاك شـوق قديم في تقاليد اليهوديـة للعودة إلـى أرض إسـرائيل، و هذا الحلم الذي

يراودنا منذ . . . Yسنة، تفجر من خلال المسيحيين الصهيونيين))(! .) هكذا استطاع أن يؤثر اليهود على الكنيسـة البروتستانتية التي أقامت لليهود دولتتهم في فلسطين، مـع تكفل أتباعهـا بحمايـة اليهود ودولتـهم، كمـا استطاعوا أن يؤثروا في الكنيسة الكانوليكية فما كان من البابا نتيجـة هذا التأتير إلا أن أعلن براءة اليهود من دم المسيح، واعتر افه بدولة إسر ائيل في أثنـنـاء زيارتـه للقدس، هذا مـا كـان مـن تلـك الكنيستين تجـاه اليهـود، فهـل سـتقام الكنيسـة الأرثوذكسـية الثـرقية شـيئـا لليهود؟!!..

## من أهم معتقدات الكنيسة (البروتستانتية ما يلي("):

تؤمن الكنـائس البروتستانتية بنفس أصول عقائد الكنيسـة الكاثوليكيـة إلا أنهـا
خالفتها في بعض تللك العقائد التي كانت سببأ في إنشائها، ومنها ما يلي: الخضو ع لنصوص الكتاب المقلس وحده، و عليـه تقاس قرارات المجـامع السابقة وأو امر الكنيسة؛ فيقبل ما يو افقه فقط. تعترف بأسفار العهد القديم وعددها تسعة وثلاثون سفر أ و هي الأسفار القانونية، أما باقي الأسفار فهي لا تعترف بها وتسميها الأبوكريفا. تعتقد أن الخلاص والفوز في الآخرة لا بكون إلا برحمة الهَ وكرمه؛ وفي الدنيا في الالتزام بـالفرائض والكرازة ـ التبشثير بالإنجيل -، لذلك لا تؤمن بعصمة البابا أو رجال الدين، وتهاجم بيع صكوك الغفران. إن القديس لقب يمكن أن يوصف به كل إنسـان نصر اني حيث إن القداسـة في فههم ليست في ذات الشخص ولكنها مقام يصل إليه.

[^12]تـرفض مرتبـة الكهنـوت حيث إن جميع المؤمنين بهـا كهـــة، وهو مبـأ (كهنـوت جميع المـؤمنين) الـذي نــادوا بـه، ولـيس هنـاك وسـيط ولا شـفيع بـين الله والإنسان سوى شخص المسيح لأنه جاء في معتقدهم رئيساً للكهنة، و هذا نفي للقول بأن المغفرة حق من حقوق الكنيسة تهبها لمن تشاء، كما لا تؤمن بالبخور والهيكل. منع اتخـاذ الصور و التماثيل في الكنـائس والسجود لهـا، معتقدين أن ذلك منهي عنـه في التور اة، كمـا أنــه ليس للشهـهاء و لا للقديسين شفاعة وليست صور هم بمقدسة ولا معنى للصلاة على الصالحين وطلب الرحمة لهم. تتنبر أن من الخروج على الدين ما تقوم به الطو ائف الكنسية الأخرى من

 باللاهوت إلى الجيم، وأخرجت آدم وحواء وجميع الأنفس المسجونة بطائلة الخطيئة الأصلية ومانوا على الرجاء وأصعدتهم إلى الفردوس.

الكهنوت درجتان فقط هما: القسوسية، والشمامسة، ورجل الدين عندها لا يسمى بالقسيس بل يسمى بـالراعي، وترى الأسقفية هي القسوسية ذاتها، والرئاسـة تكون بمجمع السنودس(') لا لفرد.

ليس لكنائس البروتستانت رئيس عام، فكل كنيسة لها رئيسها الخاص بها. تـؤمن بعـض الكنـائس المتبنيــة لحركــة الصـهيونية المسـيحية أن شـرط

المجيء الثاني للمسيح هو إقامة دولة إسرائيل في فلسطين.
(1) (مجمع السنودس): ((لهو المجمع الكنسي سواء الدكــني أو المسكوني، وانحصـر استخدام الكلمـة في كافـة

الكنائس الشرقية ليشير إلى مجمع أساقفة كل كنيسة عند اجتماعه ليبحث في أمور الكنيسة)).
 الثانية سنة (६ . . بم) - طبع دار نوبار - نشر مكتبة مجلة مرقس ـ القاهرة.

# الفـــل الثــانــي： الاثنــى عشريـة 

## وفيه ستة هباحث：

（المبحث الأول：التعريف بالاثنى عشرية．
（燔
（المبحث الثالث：أهم هصادر التلقي عند الاثنى عشرية．僠 المبحث الرابع：أهم عواهل انحراف الاثنى عشرية．设棌墦 المبحث السادس：فرق الاثنى عشرية．

## المبحث الأول:

## التعريف بالاثنى عشرية

## تعريف الاثى عثرية:


 إمامهم الثاني عشر المختفي في سرداب بسر من رأى (")، وينظترون خروجه بفارغ الصبر (r).
يرى بعض الباحثين أن الاثثى عشرية نعت أُطلق على الثيعة الإمامية(أ)،
 على الثيعة الإمامية كونها أكبر فرق الثيعة الإمامية وأثشهر ها، فقد وصفها بعض علماء الفرق بـ(جمهور الثيعة)(1)، كما أنها الواجهة الرئيسية والوجه الوها البـارز للتثنيع في عصرنا الحاضر (").

## متى ظهرت الاثثى عشرية؟.


الثيعة؛ لأنهم يعتققون أن مهيهم اختفى فيها، وأنه سيخر ج منها في آخر الزمانـ





 ص[ (1 [ الهجيد الحر -ص[ ـ



 ص[ [
 ( )

اختلف في أول ظهور لهذا الاسم، على ثلاثة آراء:
الأول: قال: (نشأت الثيعة الإمامية الاثنى عشرية بعد الفتتـة التي حدثت بين علي و معاويـة ــرضـي الهَ عنهـا ـ بشكل ملموس، وإن ظهـرت أفكار هـا فبل هذا الوفت لا سيما القول بالوصي والرجعة.

وتتامـت هذه الفرقـة فيمـا بعد حتـى أصبح لهـا فكـر عقدي وفقهي وسياسـي
( ${ }^{1}$ )(...
نلاحظ من هذا القول عدم التزام أصحابه بتتبع تاريخ اطلاق هذه الأسماء على الثيعة، فالثيعة بمعنى المناصرة ظهرت بعد الفتتة الني حدثت بين (علي) و(معاوية) ــرضـي الهُ عنهمـا ـ، ثم بتتابع الأحداث وقولهم بالإمامـة أطلق عليهم الإماميـة، ثم القطعية لقطعهم بموت (موسى بن جعفر ) - رضي اله عنهما ـ، ثم أطلق عليهم الاثثى

عشرية لقولهم: بإمامة الاثثى عشر إمامأ.
 أي بعد قولهم بو لادة المهجي (محمد بن الحسن العسكري)(T)، ولم يظهر هذا القول إلا بعد وفاة الحسن سنة ( • Y Y هـ) (4)، وفي هذا يقول شيخ الإسلام (ابن تيمية): (قبل وفاة
 عمال المطابع النعاونية ـ عمان. (Y)




 جنادة اليهودي حين قال له: (إني رأيت البارحة موسى بن عمران في المنـام، فقال: يـا جندل أسلم على يد محمد خاتم الأنبياء، واستمسك بأرضيائه من بعده، فقلت: أسلم وله الحمد أسلمت و هداني بك، ثم قال: أخبرنـي يـا رسول الله عن أوصيائك من بعدك لأتمكك بهم، قال صلى اله عليه وسلم: أوصيائي اثنا عشر، قال جندل: هكذّا وجدناهم في التور اة)، وقوله صلى الهُ عليه وسلل: (أنا سيد النييين، وعلي سيد الوصيين، وإن أوصيائي بعدي اثـا عشر،

أُلّْهم علي وآخر هم القائم المهـي) ". ينظر: (كثّف الغمة في معرفة الأئمة ـ الاربلي - جا ـ صـ [00]، طرق حديث الأئمة الإثنى عشر ـ كاظم آل نوح


 ( ( ) - بدون بيانات طبع.

الحسن لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر إمامهم الثناني عشر، ولا عرف من زمن علي ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة الاثثى عشر )(1).

الثالث: قال: إن هذا الاسم ـ الاثثى عشرية ـ وإن ظهر بعد وفـاة الحسن سنة
( ) • •
 (الأشعري) في كتابه (مقالات الإسلاميين)، لذلك فالر اجح أن هذا الاسم لم يظهر إلا


## ذكر الأئمة الاثني عشر عند الاثنى عشرية:

يعتبر علماء الاثثى عشرية أن فولهم باثنـي عشر إمامـأ ميزة تميزهم عن بقيـة
المسلمين، حيث إن هؤ لاء الأئمـة منصـوص عليهم مـن قبل الهـ تعـلـى ورسوله يقول صاحب كتاب (أصل الثيعة وأصولها): ((إن من أهم ما امتازت بـه الثبعة عن سائر فرق المسلمين هو القول بإمامة الأئمة الاثي عشر )()".
 .(-) \&-7) (1) (سعد بن عبد اله بن أبي خلف الأثـعري القمي)، أبو القاسم، قيل عنـه: شيخ الطائفة وفقيههـا وجهها، جليل
 الإمامة.
ينظر : (فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشهور بــر(رجـال النجاشـي) ـ لأبـي العباس النجاشـي ـ تحقيق: موسى



 قبل الثلاثمائـة وبعدها)"، وقـال عنـه (الطوسـي): (متنكلم، فيلّسوف، ثقة))، لـه عدة تصـانيف منها: كتـاب الآراء والديانات، الجامع في الإمامة، الرد على أهل المنطق.



 (م) ينظر : (الأربعون حديثأ في إثبـات إمامـة أمير المؤمنين عليه السـلام ـ المـاحوزي البحرانـي ـ تحقيق: مهـي


 مكتبة النجاح ـ نشر مرتضى الرضوى ـ القاهرة.

و ود أصبح هذا القول عقيدة أساسبة أقامت عليها الاثتى عشـرية بقيـة عقائدها،
يقول（المظفر）：
（（ونعتقد أن الأئمـة الذين لهم صـفة الإمامـة الحقـة هـم مر اجعنـا فـي الأحكـام
الثنـر عية المنصـوص عليهم بالإمامـة اثنــا عشـر إمامـأ، نـص عليهم اللنبـي بأسمائهم، ثثم نص المنقدم منهم على مـن بعده）（＇）، وفيمـا بلـي عرض لأسـماء الائمــة

الاثنى عشر（「）：

| سنة مبلاده ورفاته | لقبه | كنبته | اسم الإمام |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| بّ شبل الهجرة، －ع بعد الهجرة | المرتضى | أبو الحسن | علي بن أبي طالب |
| － | الزكي | أبو محم | الحسن بن علي |
| － | الثهيد | أبو عبد الله | الحسين بن علي |
| ه90－r | زين العابدين | أبو محم | علي بن الحبين |
| （1）$E_{-O V}$ | الباقر | أبو جعفر | محمد بن علي |
| －إ人＿へ | الصـادق | أبو عبد الله | جعفر بن محم |
|  | الكاظم | أبو الحسن الأول | موسى بن جعفر |
| هr．r＿） | الرضا | الحسن ابو <br> الثناني | علي بن موسى |
| 90 190 | الجواد | أبو جعفر | محمد بن علي |
| هTOE－YIY | الهادي | أبو الحسن الثلالث | علي بن محم |


الحسين－بيروت．

 كفاية الأثر－ص［

| هr7.-Yry | العسكري | أبو محمد | الحسن بن علي |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| قالوا: إنه ولد سنة OOTOTY TOT | المها | أبو القاسم | محمد بن الحسن |
| ويقولون بحياته إلى اليوم |  |  |  |

وللاثنى عشرية أسماء تطلق عليهم، بعضها من مخالفهـم والبعض الآخر من قبلهم، و هذه الأسماء هي:

أولاً: الثيعة:
يطلق اسم الثيعة بوصفه مصطلح عام على كل من اتبع (عليا) هُّهُ وناصره، يقول (ابن منظور): (وا الثيعة أتباع الرجل وأنصاره... وأصل الشيعة: الفرقة من الناس،...وقد غلب هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته، حتى صـار لهم اسما خاصأ، فإذا قيل: فلان من الشيعة عرف أنه منهم، وفي مذهب الثيعة كذا أي: عندهم، وأصل ذلك من المشايعة و هي المتابعة و المطار عة. والثيعة: قوم يرون رأي غير هم، ونتشايع القوم صـاروا شيعأ، وشيّع الرجل إذا ادعى دعوى الثنّيعة، وشايعه شياعأ وشيّعه تابعه، ويقال: فلان يشايعه على ذللك أي: . ${ }^{\text {يقويه) (') }}$

وجاء في (تاج العروس): ((وكل من عاون إنسانأ وتحزب له فهو له شيعة..
 خاصأ لهم.. وأصل ذللك من المشايعة وهي المطار عة والمتابعة، وقيل: عين الثيعة واو من شوع قومه إذا جمعهم.. قال الحافظ: و هم أمة لا يحصون، مبتدعة، و غلاتهم الإممامية المنتظرية يسبون الثيخين، وغلاة غلاتهم يكفرون الثيخين، ومنهم من
يرتقي إلى الزندقة))(「).



فالثيعة في الأصل معناها المتابعة، والمناصرة، والمو افقة بالر أي، والاجتماع
على الأمر، إلا أن هذا الاسم غلب فيما بعد على كل من يتولى عليأ وأهل بيته. والمتأمل في حال أكثر الشيعة يجد أنه لا يصح إطلاق اسم الثيعة عليهم؛

لمخالفتهم لأهل البيت في أكثر عقائدهم(')
ثم إن عقبدة سب الثيخين التي أصبحت من أهم عقائد المذهب الثيعي، لم يقل

 سأله سائل: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال له: نعم، إنما الشيعي من قال مثل هذا، والهَ لقد رقى عليٌ هذه الأعواد، فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، أفكنا نرد قوله؟ نكذبه؟ والهَ ما كان كذاب؟)() .

حدد الإمـام (شريك) الذين يستحقون اسم التشيع، لأن معنى التشيع وحقيقتـه المتابعة، و هذا ليس حال الثنيعة بعد زمن (علي) هِ
 نبز، يقال لهم: الر افضة، ينتحلون شبعتتا وليسوا من شيعتتا وآية ذللك أنهم يشتنمون أبـا بكـر وعمـر - رضـي الله عنهـــا ـ، أينمـا أدركتمـوهم فـاقتلو هم أشــد القتـل فـإنهم
مشركون.)(2(؛)

ولهذا أُطلق عليهم بعض علماء الفرق اسم الرافضة(*)، لأنهم أبعد مـا يكونون عن مشـايعة أهل البيت ومتابعتهم، ولأنهم يشتمون (أبـا بكر) و(عمر) - رضي اله عنهــا ــ، لذا فـإن من الواجب علينـا أن نسمى هؤلاء الرو افض بمسماهم الحقيقي، وعدم إطلاق اسم الثنيعة عليهم دون تقيبي.
(1) يقارن: (بداية التثيع -ص[ ص٪ [1] من هذه الرسالة).





## تعريف الثيعة عند الاثثى عشرية:


شيعة (علي)، المعروفون بانقطاعهم إليه و القول بإمامته(')، ومنهم من يكثفي بموالاة علي وولده هِ الاسـ عند اقترانـه (بـله) النعريف على أتباع أمير المؤمنين علهُ على سبيل الولاء والاعتقاد بإمامته بعد الرسول وجعله في الاعنقاد متبو عأ لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء(5).
 انحصر واختص بالثيعة الإماميـة الاثثـى عثرية، وأصبح علمـا على هذه الطائفة، بحيث أصبح من المتبادر من إطلاقه هم دون سواهم ممن تسمى بهذا الاسم، وذلك: أو لا: لما ابتتت عليه أصول عقيدتهم من مشايعة أمير المؤمنين وأو لاده عليهم

السلام ومتابعتهم منذ عهد الرسالة و إلى يوم الناس هذا. وثانياً: لصـراحتهم في إبداء عقيدتهم وإظهار هـا، وإن كانت خـلاف مـا عليـه

سائر الناس.
وثالثأ: لكونهم مستهوفين مـن قبـل خصومهم، وكـانوا في الواجهـة يقـار عون الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، من دون تخاذل في إبداء عقيدتهم، أو تهاون في إقامـة
 خصومهم، مستسهلين كل عسير في الثبات على هذا المبدأ الذي سـاقتهم إليـه الحجج القطعيـ، عقليهـا ونقليهـا، الأمر الذي أدى على ثـبـات مذهبهم راسـخأ بر غم الهزات العنيفة، والضربات القاسية التي تلقو ها من فبل خصومهم عبر التاريخ.)().









## تعريف الثيعة عند غيرهم:

يقول (الشهرستاني) في كتابه (الملل والنحل): (الثشيعة هم الذين شـايعوا عليـ وقـلوا بإمامتـه نصـأ، ووصية، إمـا جليـا أو خفـاً، واعتقدوا أن الإمامـة لا تخرج من

أو لاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده))(1).

واعتقـدوا أن الإمامــة لا تخـر ج عـن أو لاده ويقولــون بعصــمة الأئـــة مـن الكبـائر والصـغائر والقول بـالنولي والتبري قو لا وفعـلا إلا في حـل النقـيـة إذا خـافوا بطش ظظلم)(٪).

## ثانياً: الإمامية:

تعرف الاثثى عشرية باسم (الإمامية) فإذا ما أطلق اسم (الإماميـة) فإن المراد
بها الاثثى عشرية، يقول (فخر الدين الرازي) في أثناء حديثه عنهم وعن مذهبهم في انتظـار المهدي الغائب: (وهم الذين يقولون: إن الإمـام بعد الحسن العسكري ولده محمد بن الحسن العسكري وهو غائب وسيحضر. وهو المذهب الذي عليـه إماميـة زماننا هذا)(r).

وجاء في (مختصر التحفة الاثنى عشرية) عند الحديث عن الاثنى عشرية:
((و هذه هي المتبادرة عند الإطلاق من لفظ الإمامية))(\&).
و هذا ما ذكره (آل كاشف الغطـاء) (0) في أثنــاء حديثه عمـا امتـازت بـه الاثغثى عشرية عن فرق المسلمين، فقال: (إن من أهم مـا امتـازت بـه الثيعة عن سـائر فرق
(1) الملل والنحل - ج! - ص[؟ ؟ ! ].

 القاهرة. (8) (ُ) مختصر النحفة الاثثى عشرية ـ تأليف: شاه عبد العزيز الدهلوي ـ اختصـار: محمود الألوسي ـ تحقيق: محب

 أئمة الإصلاح، فقيه حجة، وأصولي متتبع، وفيلسوف بار ع، ومحدث ثقة، وأديب لامع، وجـه الطائفة وعمادهـا


المسلمين هو القول بإمامـة الأئمـة الاثتـي عشر وبـه سميت هذه الطائفة (إمامبة)؛ إذ ليس كل الثيعة تقول بذلك)((1).

## سبب تسمية الاثثى عشرية بالإمامية:

أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم جلوا من الإمامة القضية الأساسية التي شغلتهم ودارت حولها عقائد هم وقامت عليها أبحاثهم، كمـا أجمعوا على أن الرسول

## ثالثاً: الرافضة:

لقب أطلقه جمع من علماء أهل السنة على الاثثى عشرية(؟)، وأما سبب إطلاقه عليهم فيعود إلى ما وقع بين الإمام (زيد بن علي) ولّهِ وبين جماعة من الثيعة التحقوا بجيشه في أثناء خروجه على (هشام بن عبد الملك)، حيث طلبوا منه أن يتبر أ من (أبي بكر) و(عمر) - رضي الله عنهما وأرضاهما ـ، فأبى ذلك الإمام (زيد)، وقال: إنه يتو لاهما، وذكر هما بالخير وترحم عليهما، فتركوه ورفضوه فقال لهم: رفضتموني، رفضتموني، فلقبوا بالر افضة. قال (فخر الاين الرازي): (إنما سموا بالرو افض لأن زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب بكر، فمنعهم من ذلك، فرفضوه، ولم ييق معه إلا مائتا فارس، فقال لهم ـ أي زيد بن علي -: رفضتموني! قالوا: نعم، فبقي عليكم هذا الاسم)(8) (\% وقال شيخ الإسلام (ابن تيمية): (وأما لفظ الر افضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في المائة الثنانية في خلافة هثام بن


عبد الملك واتبعه الشيعة، فسئل عن أبي بكر وعمر، فتولاهما وترحم عليهما، فرفضه قومّ، فقال: رفضتموني رفضتموني، فسموا رافضة)((1). ونلاحظ من خلال ما سبق أن أصل رفضهم (لزيد) "هِّه هو رفضهم إمامة الثيخين - رضي الله عنهما وأرضاهما ـ حتى أصبح ميزة يعرفون بها، قال الإمام (أحمد بن حنبل) لما سأله ابنه (عبد اله): (من الرافضة؟ قال: الذين يشتمون أو

يسمون أبا بكر وعمر رضي اله عنهما)(٪) () وأكد الإمام (أبو الحسن الأشعري) ذلك بقوله: (و إنما سموا رافضة لرفضهم
إمامة أبي بكر و عمر )() ."

وجاء في (مجمع البحرين) في أثناء حديثه عن الرافضة: (رفضنوا أي تركوا
 من الثيخين رفضوه، ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب وأجاز
الطعن في الصحابة))(!(.

## موقف الاثثى عشرية من هذا اللقب:

يعتبر هذا الاسم من الأسماء التي اختلفت عليها الاثنى عشرية، فمنهم من ساق
الأحاديث لبيان فضل هذا الاسم، كما ورد في كتاب (بحـار الأنوار) حيث عنون أحد أبوابه بـ(فضل الر افضة ومدح النسمية بها)، أدر ج تحته أربع روايات منهـا، مـا روي : (عن عتيبة بياع القصب، عن أبي عبد الله عليـه السـلام قـل: واله لنعم الاسم الذي منحكم الله ما دمتم تأخذون بقولنا، ولا تكذبون علينا، قال: وقال لـي أبو عبد الله عليـه السلام: هذا القول، أني كنت خبرته أن رجلا قال لي: إياك أن تكون رافضيا.)() ()

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) } \\
& \text { (5) }{ }^{\text {(5) }} \\
& \text { (0) بحار الانوار - المجلسي - جه- }
\end{aligned}
$$

ومن الاثنى عشرية من يرفض هذه التسمية ويغضب منها، فهم يرون أنها من الأسماء التي ألصقها بهم الخصوم لا أن الله تعالى سماهم بهـا كمـا جـاء في رو ايـاتهم، حيث يقول（الوائلي）：（إن مـا دأب عليـه بعض الكتـاب من رمـى الثيعة بـالرفض، وتسميتهم بالرو افض نشأ مؤخر أ وبأسباب خاصـة، والزمن الذي نشأ فيـه نعت الثيعة بالرو افض هو أيام الأمويين））（1）．

## رابعاً：الجعفرية：

سميت الاثثى عشرية بهذا الاسم، لعدة أسباب، هي：
（．لقولهـا بإمامـة（جعفر الصـادق）بعد وفاة أبيـه（البـاقر）－رضـي اله عنهـــا

「．لاتباعهم مذهب（جعفر الصادق）
「．（（لأن معظم الأحادبث لدى الثيعة مروية عن الإمام جعفر الصادق））（8）． وقد ورد هذا الاسم في روايات الاثثـى عشرية من ذلك مـا ذكر في（الكافي）
 نلقى من الناس فيك؟！فقال أبو عبد اله الثِّهُّهُ：ومـا الذي تلقى من النـاس في؟ فقال：لا يزال بيننا وبين الرجل الكلام فيقول：جعفري خبيث، فقال：يعيركم النـاس بي؟ فقال أبو الصباح：نعم، قال：ما أقل والهه من يتبع جعفر منكم، إنما أصحابي من اشتند ور عهه، وعمل لخالقه، ورجا ثوابـه، فهؤ لاء أصحابي）（م）، تخبرنـا هذه الروايـة عن الصفات التـي يجب أن يتحلى بهـا شيعة الإمـام（جعفر الصــادق）ولهُ، ويؤكد هذه الروايـة مـا











(o) أصول الكافي - جr - صט[YV]

روي عنه هِ هُ أنه فال لأحدهم: ((إيالك و السفلة، إنما شبعة جعفر من عف بطنـه وفرجـه
واشتد جهاده و عمل لخالقه ورجا ثو ابه وخاف عقابه))(1 (1)
فال الإمام (جعفر): ((ما أقل والله من يتبع جعفر منكم)) في حباتـه، فمـا حـالهم
بعد وفاته؟!
لقد افترقت شبعته بعد وفاته إلى ست فرق(Y):
O فرقة الناووسية سميث بذلك نسبة إلى رجل يقال له (ناووس)، وقبل نسبة
إلى قريةن ناوسا. قالت: إن (جعفر الصادق) حي لم يمت، ولا يموت حتى يظهر ويلي
أمر الناس، وأنه هو القائم المهـي.
O فرقة الإسماعيلية الخالصـة، قالت: إن الإمام بعد (جعفر) ابنه (إسماعيل بن
جعفر)، و أنكرت موت (إسماعبل) في حياة أبيه.
O فرقة المباركية سميت بذلك نسبة إلى رئيس لهم يقال له: المبارك، قالت: إن
الإمام بعد (جعفر) هو ابنه (محمد بن إسماعيل بن جعفر)، لأن الإمامة لا نتنقل من أخ إلى أخ بعد (الحسن) و(الحسين)، ولا تكون إلا في الأعقاب، وتشعبت عنها فرقة

يقال لها القر امطة.
O فرقة السميطية أو الثميطية نسبة إلى رئبسهم (بحيى بن سميط) أو
(شميط)، قالت: إن الإمام بعد (جعفر) هو ابنه (محم).
O فرقة الفطحية سميت بذلك لأنهم ساقو ا الإمامة بعد وفاة (جعفر الصادق)
إلى ابنه (عبد الله الأفطح)، وتسمى أيضأ باللعَمَّرية نسبة إلى رئيس لهم يعرف
(بعمار).
O وفرقة قالت: إن الإمام بعد (جعفر) هو ابنه (موسى)، وانقسمو ابعد موت
(موسى بن جعفر) إلى عدة فرق:
الو اقفة: وسميت بذلك لأنهم وقفوا على إمامة (موسى بن جعفر)، وقالوا:
إن (موسى) حي لم يمت، ولا يموت حتى يملك شرق الأرض و غربها. ويدعو هم
(1) اختيار معرفة الرجال "المعروف برجال الكثي" ـ للطوسي ـ تصحيح وتعليق: الاسترابادي ـ تحقيق: مهدي
الرجائي - جr - ص [ \& 09].


خصومهم بالمططورة، وذلل لأن رجلا منهم ناظر (يونس بن عبد الرحمن) من القطعية، فقلل له (يونس): أنتم أهون علي من الكابب الممطورة، فلزمهم هذا النبز. - الموسوية أو الموسائية ويدعون بذلك لقولهم بإمامة (موسى بن جعفر)، ويدعون أيضأ المفضلية؛ لأنهم نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: (المفضل بن عمر). قالت: لا ندري أمات أم لم يمت، إلا أنا مقيمون على إمامته حتى يَضِيح لنا أمر غيره، وإن وضحت إمامة غيره كما وضحت لنا إمامته قللنا بذلك وانقدنا له. - القطعية: وهم جمهور الثيعة، وإنما سموا القطعية لقطعهم على وفاة (موسى بن جعفر) وتركهم الوقوف عليه(')، وقالوا: إن الإمام بعده (علي بن موسى الرضا)، ثم ابنه (الحسن العسكري)، ثم ابنه (محمد المهي بن الحسن العسكري)، ويقال لهم: الاثثى عشرية أيضأ؛ لدعواهم أن الإمام المنظر هو الثاني عشر من نسبه إلى (علي بن أبي طالب) كان ابن أربع سنين، ومنهم قال: كان ابن ثماني سنين، واختلفوا في حكمه في ذلك الوقت؛ فمنهم من زعم أنه في ذلك الوقت كان إمامأ عالمأ بجميع ما يجب أن يعلمه الإمام، وكان مفروض الطاعة على الناس، ومنهم من قال: كان في ذلك الوفت إمامأ، على معنى أن الإمام لا يكون غيره، وكانت الأحكام يومئذ إلى العلماء من أهل مذهبه إلى أوان بلوغه، فلما بلغ تحققت إمامته، ووجبت طاعته، وهو الآن الإمام الواجب

طاعته وإن كان غائبـ( ${ }^{\text {(Y) }}$
وأطلق اسم الجعفرية أيضأ على فرقة من فرق الشيعة ظهرت بعد وفاة الإمـام الحسن العسكري الإمـام الحـادي عشر عند الاثنى عشرية، كانت تقول: إن الإمامـة انتقلت من الحسن العسكري إلى أخيه جعفر ().

## خامساً: الخاصة:






و هو لقب يطلقه شيوخ الثيعة على طـائفتهم، ويلقبون أهل السنـة والجماعـة بالعامة(1).

وعرفت (دائـرة المعـارف الثـيعية) هـذا اللق ب بـــا نصـه: (الخاصــة فـي اصـطلاح بعـض أهـل الداريـة: الإماميـة الاثنـى عشـرية، والعامـة: أهـل الســنة والجماعة))(1).

وكثبرأ مـا يلقبون أنفسـهم بهذا اللقب في رو ايـاتْهم للأحاديث ويقرنونـه بلقب العامة، ولعل السبب في ذلك هو تثبيت هذا اللقب لهم، مـن ذلك مـا روي في الكافي:

 اللقبين، يأتي بيان أي الفريقين يُخالف، كما هو ظاهر في إجابة (أبي عبد الله) هِيهُ على السائل: (ما خالف العامة ففيه الرشاد))(2).
(1) ينظر :(الغارات - إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي ـ تحقيق:جـلال الدين - ما ـ ص[00، ب9] ـ بـون تـاريخ مطبعة بهمن).






 ص[V • [ ] - منشورات دار النعمان للطباعة والنشر).

## المبحث الثاني:

## 

اختلف الباحثون في تحديد بداية التشيع، فمنهم من برى أن بدايـة التشيع كانت
في زمن النبي طُ، وقد ذهب إلى هذا الاتجـاه علمـاء الشيعة حيث يرون أن حركة التشيع بدأت مع مطلع الرسالة المحمدية وترعرعت في أحضانها ونادى بهـا الرسول
 في حقل الإسـلام ـ هو نفس صــاحب الثـريعة الإسـلامية ـيعنـي أن بـذرة النتـيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبأ إلى جنب، وسواءً بسواء، ولم يز ال *غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى ندت وأز هرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته)()(1) () ويؤيد هذا الـرأي (الخميني)(Y) حيث يقول: (بُدأ مـذهب الثيعة مـن نقطـة الصفر، وحين وضـع الرسول طلش أسس الخلافة فوبل بالاستهزاء والسخرية، وذلك حين جمع قومه، وأولم لهم، وقال لهم فيما قال: من يكون خليفتي ووصيتي ووزيري
 لأبي طالب محرضأ: إن ابن أخيك يريد أن تسمع لابنك وتطيع!. وفي غدير خم في حجة الوداع عينه النبي اله يبلغ الحم، أو يسأل قومأ مشركين لا يعترفون به رسولا ولا بما جاء به دينأ؟!. ثم أين ما يثبت مقابلتهم للرسول

$$
\begin{aligned}
& \text { * هكذا كتبت والصواب: (لم يزل). }
\end{aligned}
$$

(「) (الحاج آغا روح الهَ بن الليد المصطفى الخميني)، قيل عنه: فقيه عصره، ووحيد دهره، مؤسس الجمهوريـة
الإسلامية، توفي سنة 9 • ؛ ( هـ، من مؤلفاته: سر الصملاة، كثف الأسرار، هصباح الهـاية.





ويمكنا اعتبار هذه الآراء جهودأ يبذلها الثيعة لإرجاع تاريخ التشيع إلى زمن
 اعتقادات الثيعة إلى أصول أجنبية كالديانة اليهودية والديانات الفارسية القديمة، ومن بين الذين أشــاروا إلـى المرجـع اليهودي للتشيع (سـعد القمي) في كتابـه (المقـالات والفـرق)، حيث ذهـب ومـن و افقـه مـن البـاحثين إلـى أن أصـل التثـيع مــأخوذ مـن اليهودية(')، ومن الذين أشـاروا إلى المرجع الفارسي للتشيع (الإمـام ابن حزم) في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، إذ أثـار إلى مدى الارتبـاط بين التشيع والفرس، حيث ذكر أن أصل خروج دذهب التشيع عن دائرة الإسلام هو كيد الفرس الذين رأوا أن يكيدوا الإسـلام مـن الداخل فـأظهر بعضـهـ الإســلام و(ا(استمالوا أهـل
 مسالك شتى حتى أخرجو هم عن الإسلام)(٪)، أي أن الفرس وجدوا التشيع متنفــأ لهـم

لكيد الإسلام(「).
وباستثناء الرأي القائل ببدء التثيع في زمن النبي طلهِ، الذي يتبنـاه أكثر علماء الثـيعة ويـدافعون عنـه، فإنتـا نجـد آراء مختلفـة حـول بدايـــة التثـيع وزمـن ظهـوره والأصل الذي انطلق منه، ومن هذه الآراء:
 خلافات حول الإمامة تباينت فيها آراء الصحابة إلى ثلاثة آراء، فالأنصار يرون أنهم أولــى بالخلافـة مـن غيـرهم؛ لأنهـم أول مـن آوى الرســول المهاجرون أنهم أولى بالخالةة من غير هم؛ لأنهم أول من آمن بالرسول عبد اله، وورد فيهم قول الرسول (لا اثنان))(5)، فهم إذن أولى الناس بالخلافة، ويرى بنو هاشـم وبعض الصحابة أن بني






هاشُ رهط النبي هُ الأدنون و أقربهم إليه، ومن ثم لا ينبغي أن تخرج الخلافة عنهم،
ورشحوا ل ها (علي بن أبي طالب)

وممن ذهب إلى هذا الرأي (أحمد أمين) في كتابه (فجر الإسلام)، حيث يقول:
 الناس أن يخلفوه، وأولى أهل البيت العباس عم النبي من العباس))(؟)، كذلك المستشرق (اجناس جولد تسيهر) الذي رأى أن حزبأ نشأ في أثنثاء الخلاف بين كبار الصحابة ناقما على الطريقة التي تم بها اختيار خليفة للمسلمين، حيث إنهم لم يراعوا درجة القرابة من بيت النبي الحزب أن يختار للخلافة (عليَ بن أبي طالب) " لم يسع صوت هذا الحزب إلا في زمن خلافة (عثمان) مّهُ حيث وجد الفرصة المو اتية لإسماع صوته(٪). وفي هذا الرأي مبالغة كبيرة، إذ إن الصحابة المشار إليهم لم يُنكر عن أحد منهم أنه تبنى عقيدة من العقائد التي تدين بها الشيعة كعصمة الأئمة أو رجعتهم، وأما إن كان هناك تفضبل منهم (لعلي) وئهُ فهو لم يتجاوز كونه أقرب المسلمين لبيت النبي
 حتى يبدي اعتر اضأ على ذللك فكيف يكونون حزبأ ناقمأ معارضأ؟!!「. ذكر بعض الباحثين(\&) ضمن الآراء التي قيلت عن بداية التشيع، أن هنـاك مـ الــؤرخين والبـاحثين غير الثـبعة مـن يرجع بدايـة الثشيع إلـى أواخر عهـد خلافـة
 بداية ظهور السبئيين، ثم استدلوا على ذلك بــا جـاء عن (اللطـي) في كتابـه (التنبيـه


 دار إحياء التزاث العربي - بيروت).

 العربي - نشر دار الكتب الحديثة - مصر.




والرد على أهل الأهواء والبدع) حيث جعل السبئية على رأس فرق الإمامية(")، كذللك
 مذهب التثتيع لعلي بن أبي طالب كِّهُ، والغلو فيـه، فلمـا بلغه ذلك أنكره وحرق بالنـار جماعة ممن غلا فيه وأنثد:

وقام في زمنه هِ هِ عبد الله بن و هب بن سبأ المعروف بـابن السوداء السبأي، وأحدث القول بوصية رسول اللَ وخليفته على أمته من بعده بالنص، وأحدث القول برجعـة علي بعد موته إلى الدنيا، وبرجعة رسول الله طلهُ أيضأ، وزعم أن عليأ لم يقتل، وأن فيه الجزء الإلهي، وأنه هو الـذي يجيء فـي السـحاب، وأن الرعد صـوته والبـرق سـوطه، وأنـهـ لابـد أن ينزل الأرض فيملأها عدلا كمـا ملئت جور f)(٪)، وذكروا أن الإمـام (محمد أبو زهرة) ـ و هو من المعاصرين ـ ذهب أيضـأ إلى أن المذهب الثيعي نشـأ في ظل الفتن التـي أحدثها (ابن سبأ) وأتباعه حبث قال: (وكان الطاغوت الأكبر لهؤ لاء عبد الله بن سبأ.. ـ الذي دعا إلى ولاية علي ووصايته و إلى رجعة النبي - ..، وفي ظل هذه الفتن نبت الدذهب الثيعي)() ${ }^{(5)}$

وبالنظر في أقو ال العلماء التي استدلوا بها لا نجد قو لا صريحاً يثبت أن (ابن سبأ) هو من أحدث التثيع، فكون فرقة السبئية تدرج تحت فرق الإمامية لا يعني أنها منشأ التشيع، بل هو دليل على أن التشيع أقدم من الحركة السبئية التي افترقت عنه،




 وجود (ابن سبا) وأثره على الشيعة، ولكن لم يقل أحد منهر أنهـ هو من بذر النثّيع، فالتول: بأنه أول من قال بالرجعة والوصية و غير ها من العقائل ال يثت أنه أول من بذر بذرة النثيع، بل هي دليل واضتح على أن وجود التثيع سبق وجود (ابن سبا)، فوجده أرض مناسبة لبذر عقائده الفاسدة، وأمـا قول (ابن حزم م) في الفصـل


(r) المواعظو (الاعتبار بذكر الخططوالآثار (المعروف بـالخطط المقريزيـ) ـ أحمد بن علي المقريزي - جr -
 (r)

وأما قول (المقريزي) والإمام (محمد أبو زهرة) من أن التشيع بدأ في تلك الفترة التي ظ ظهرت فيها الحركة السبئية، لا يعني أنه نشأ منها لأن تلك الفترة ـ كما هو معلوم فترة فتن وحروب وتحزب الأحزاب، والتثيع في معناه العام المناصرة والمعاونة(')؛ فكان من الطبعي ظهور التثيع في تلك الفترة، ومن الخطأ نسبته للحركة اللبئية، وإن كان (لابن سبأ) دور في التثيع فهو لا يتجاوز دور المؤثر الذي قلب التثيع من


 تثيع لأهل بيت النبي ينسب التشيع (لابن سبأ) وإنما نسبوا الانحراف الذي أحدث فيه (لابن سبأ) وشتان ما بين الأمرين.
وقد أثنار هذا الر أي الخـاطئ علمـاء الثنيعة وبـاحثيهم، ومن ثم حرصوا على إبعاد الصلة بينهم وبين (ابن سبأ)، فذهوا إلى أن (ابن سبأ) ما هو إلا شخصية و همية من اختلاق خصومهم لإخراجهم عن دائرة الإسـلام(ث)، وشن بعضـهم هجومـا علـى

السبئية محاولين إخراجها من دائرتهم(").
كمـا أثنار هذا الرأي بعض البـاحثين ـ غبر الثيعة ـ ممـا جعلهم يبحثون في صحة ربط التشيع بالسبئية فكانت نتيجـة بحثهم استبعاد أن يكون (ابن سبأ) قد قال بتللك المعتقدات التي نسبت إليه كالوصية ورجعة الأئمة، أو أن يكون (لابن سبأ) ذلك الدور الخطير الذي نسب إليه من تحريك الفتتـة وبلبلـة الفكر، ومن هؤلاء الدكتور (جواد علي)، والدكتور (علي النشار)، والدكتور (محمد عمارة)(5)
(') قام علماء الثشيعة وباحثيهم بتأليف كتب لنقض دعوى صلة النتيع (بابن سبأ)، ومن بين هذه الكتب: (كتاب عبد






ولو أنهم استقر عوا أقو ال العلماء وتأملو ها لكـان خيرأ لهـم من إنكـار شخصية
(ابن سبأ) والدور الذي قام بـه، ولم تعد آراء هؤلاء وأمثالهم مقبولـة لدى كثبر من الباحثين الذين استقر عوا الروايـات التي ذكرت تـاريخ (ابن سبأ) ودوره الخطير في بث الفتتة بين صفوف المسلمين، فمحصوا الروايـات وحققوا الوقائع، وأثنتوا بــا لا مجال للثشك فيـه حقيقة وجود (عبد الله بن سبأ) وأتباعهه والدور الذي لم يكتف فيـه بتحريك الفتن، وإنمـا بـذر الكثير مـن العقائـد التـي كـان لهـا الأثـر الكبير في تفريق المسـلمين، يقول الدكتور (سليمان العودة): (إن عبد الله بـن سبأ شخصـية تاريخيـة و اقعية، تؤكدها الدراسـة الموضو عية، ولا يعذر بإنكار هـا أو التشكيك فيهـا البـاحثون وأصحاب المناهج العلمية)(1)「. يـرى (ابـن النديم) في فهرسـه أن تكـوين الثيعة كـان في وقعـة الجمـل حيث

 ذلك باسم الثيعة، فكان يقول شيعتي)(1)( ؟. وأما الر أي الرابع فيقول: إن ظهور التنتيع(؟) كان في وقعة صفين سنة وممن ذهب لهذا الرأي صاحب كتاب (مختصر التحفة الاثثى عشرية): (إن ظهور اسم الشيعة كان عام Vrهـ) )(8).
واسم الثيعة في كلا القولين بمعنى الأعوان والأنصـار، أي أنه مذهب سياسي
لم يتخذ بعد أي عقائد تميزه عن باقي المسلمين. 0. و هناك من يربط بداية التثيع بفاجعـة كربلاء، والتي انتهت بمقتّل (الحسين) هِ تحول هامة في التاريخ الفكري والعقائدي للشيعة، وأهيـة هذه الحادثة لا تعود إلى أنها أذكت حماس الشيعة ووحدت صفوفهم، بل تعود أهيتها إلى أن التثيع تحول من
 فقد يبدأ الثيء في الخفاء ولا يظهر إلا بعد زمن من بدايته، ولعل المقصود هنا هو الظهور للعلن وليس البدء. **نظر: (أصول مذهب الثيعة الإمامية الاثثى عشرية ـ القفاري - جا ـ ص] ع؟9]. () مختصر التحفة الاثنى عشرية ـ صـه0].

مجرد رأي سياسي إلى عقيدة راسخة في نفوس الثيعة، فقد أدرك الثيعة بعد هزيمـة كربلاء وما تلاها من الحركـات اليائسـة أنـه لا فائدة من ثور اتهم ولا نصر لهم علىى سلطان بني أمية بالسيف والقوة، فاستبدلوا بذللك أسلوبأ جديدأ و هو النقيةّ، ومن هنـا رأى بعض البـاحثين أن التثيع تبلور باعتباره عقيدةً ومذهبا في هذه الفترة وكانت كربلاء مقره ومنطلقـه، ومـن هؤ لاء (علـي حسني الخربوطلي) في كتابـه (تـاريخ العر اق في ظل الحكم الأموي)، حيث قـل: (إن الحركـة الثبعية بـدأ ظهور هـا في العاثر من محرم، وصبغت مبـادئ الثيعة بصبغة دينيـة، فاتجهت الثيعة بعد مقتل الحسين اتجاهأ دينيأ، بل غلب الجانب الديني في التثيع الجانب السياسي))((1)، ويقول المستشرق (شتروتمان): (إن دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة))(「). فبعد مقتل (الحسين) هط هُ ثار الحمـاس في قلوب الثبعة الذين آلمهم المصير
 التو ابين التي يبين لنا (المسـودي) دو افعها قـائلا: (وفي سنة خمس وستين تحركت الثيعة بالكوفة وتلاقوا بـالتلاوم والتتـادم حين قتـل الحسين فلم يغيثوه ور أوا أنهم قد أخطئوا خطأ كبيرأ بدعاء الحسين إياهم ولم يجييوه، ولمقتله إلىى جانبهم فلم ينصروه ور أوا أنهم لا يغسل عنهم ذلك الجرم إلا قتل من قتله أو التتل فيـه) (T)، وصمم هؤلاء
 (عين الوردة) مطالبين بدم (الحسين) قائدهم وأكثر أتباعه، كما ظهرت عدة حركات أخرى إلا أنها انتهت لمـا انتهت إليـه
 عقيدتها، وحولت المذهب الثيعي السياسـي إلى مذهب ديني جعل مبدأ النققـة در عـه

الو اقي.

 ـ طبعة طهران.


 بيروت).


يككنــا القول أن التثتيع لـم يكـن مذهبأ واحدأ لكثرة الأطوار المختلفـة التـي اتخذها، وللمراحل التي عاش متنقلا بينها، فكان لكل عصر نوع من التشيع، ولكل طائفة نسبت إليه لونها الخاص بها. بدأ بالمعاصرين (لعلي) لُّهُ، الذين أبرزوا فضائله، وحاربوا معه فكان تشيعهم تنتيع الأعوان والأنصار، ثم تدرج في الظلو بدخول العناصر الأجنبيـة الحاقدة علىى الإسلام، التي وجدت في التشيع بغيتها، حيث استطاعت أن تبث سموم عقائدها فيـه تحت شعار حب آل البيت، يقول الإمـام (ابن حزم) عن حقد الفرس و غير هم من الفئات الحاقدة على الإسلام: (... راموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى ففي كل ذلك يظهر الله تعــلى الحق، ..فر أوا أن كيده علـى الحيلـة أنجع، فـأظهر قوم منهم
 عليٍّ فقوم منهم أدخلو هم إلى القول بـأن رجـلا يُنتظر يدعى المهـي عنده حقيقـة
 إلى الكفر... وقوم سلكوا لهم القول بالحلول وسقوط الثرائع... وقد سلك هذا المسلك أيضأ عبد الهَ بن سبأ الحميري اليهودي، فإنه لعنه الله أظهر الإسـلام ليكيد أهلـه، فهو
 بإلهيتهة)(1)

وبعد تعاقب المر احل جاءت المرحلة التـي يمكننـا أن نتتبر هـا مـا قبل النهائيـة، حيث برزت فيها معـالم المذهب وأصـوله العقائديـة، وبدأت هذه المرحلـة إثر مقتل
 الشيعة، التي ظهرت فيها شر ائعهم وأصول عقائدهم، فكان ذلك سبباً في إطلاق اسم
(الجعفرية) عليهم( ${ }^{\left({ }^{(1)}\right.}$

ولعل السبب في تأخر ظهور معالم هذا المذهب وأصوله العقائدية، هو احتيـاج أتباعه لهذه المدة الزمنية حتى تتبلور عقائدهم وتتخذ صورتها شبه النهائية، وقد يكون العصر السياسي الذي عاشو ا فيه أجبر هم على تحديد معـالم مذهبهم، والعمل على مـا يحفظ لهم عقائدهم، كـللك تبـادل المنـاظرات و المناقثــات بين الثـيعة وغير هم مـن المذاهب، مما دفع متكلمي الثيعة إلى تأليف الكتب لبيان عقائدهم والرد على المذاهب الأخرى أمثال (هشام بن الحكم) الذي قال عنه (ابن النديم) في (الفهرست): إنـه أول من فتق الكلام في الإمامة و هذب المذهب والنظر (') وخلاصة القول: إن كان التثيع في جميع مر احله يحمل اسمأ واحدأ، فإنـه لا يمكنــا جعـل المسـمى فـي كـل تلـك المراحـل مســى واحـدأ، لأن كـل مرحـــة لهـا خصائصها التي تنفق بينها وبين ما سبقها من المر احل وما لحقها، وكل واحدة منهـا تعتبر نقطـة تحول هامـة في المذهب الشيعي، ولكثرة مر احـلـه تعددت الآراء حول أصله وبدايته.

## المبحث الثالث:

## أهم همادر الـتلقي عند الالثنى عشريهة

يعتبر القر آن الكريم والسنة النبوية أهم مصـادر التلقي عند المسلمين، هل همـا
كذلك عند الاثنى عشرية!!!.
فيما يلي سنعرض موفف الاثنى عشريـة مـن هذين المصدرين، وأهم مصــادر
التلقي عندهم:
المصدر الأول: القرآن الكريم:
اختلفت آر اء علماء الاثنى عشـرية في القرآن الكريم، ففي حين يعنقد بعض علمائهم قداسـة القر آن الكريم وخلوه مـن التحريف والنقصــان والزيـادة، نجد آخرين يصرون على أن القرآن الكريم اعتر اه التحريف والنقصـان وبعض الزيـادة(')، وقول هؤ لاء بتحريف القرآن الكريم يتعارض مع كونه مصدر آ مـن مصـادر التلقي عندهم، بـل إن القرآن الكريم عنـد أكثُر علمـاء الاثثـى عثـرية سـواءٌ أصـابه التحريـف أو لـم بصـبه فإنـه لا يعـد مصـدر أ لهـم، وذلـك للعقائـد النـي قيـدو ا بهـا حجيـة القرآن، فهـم

يعتقدون:
أولاً: أن القرآن لا يكون حجة إلا بوجود الإمام:
يعتقد الاثثى عشرية أن القر آن لا يكون حجـة إلا بوجود الإمـام الذي يسمونه (القيم)، ودليل ذلك ما روي في مصادر هم من:((... أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم")، و (أن عليـا كـان قيم القر آن وكانت طاعتـه مفترضـة، وكـان الحجـة علـى النــاس بعد رسول اله صلى الهه عليه وآله..)(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر: موقف الاثثى عشرية من الكتب السماوية ـ ص[ [ (1) }
\end{aligned}
$$

ويعللون اعتقـادهم هذا بـأنهم نظروا في القرآن فوجدوه (يخاصم المرجئ،
والقدري، والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجـال بخصومته، لذلك عرف أن القر آن لا يكون حجة إلا بقيم)(1) .

وقد اعتتق الإخباريون هذا الرأي؛ فهم لا يرون للظواهر القرآنية حجية، ومن
ثم توقفوا عن العمل بالقرآن (؟).
ثانياً: أن الأئمة دون غيرهم اختصوا بمعرفة القرآن الكريم:
تعتقد الاثثى عشرية أن الهه سبحانه قد اختص أئنتهم الاثتي عشر بعلم القرآن
كله وتأويله، وأن من طلب ذلك من غير هم فقد ضل.
واعتقادهم هذا يذكرنا بمقالة (ابن سبأ) من أن ((القر آن جزء مـن تسعة أجزاء و علمه عند علي))(T)"، مما يبين لنا مدى الأثر الذي تركه (ابن سبأ) على عقائد الاثثى

ومن أدلة الاثثى عشرية على هذا الاعتقاد ما روي عن رسول الهَ "(إن الهَ عز وجل أنزل علي القرآن، وهو الذي من خالفه ضل، ومن يبتغي علمه عند
غبر علي هلك))(\&).

كذلك جاء في (الكافي) عن (أبي جعفر) (化 حينمـا سـأله السـائل: عن النـاس ((وما يكفيهم القر آن؟ قال: بلى إن وجدوا لـه دفسرأ، قـال: ومـا فسره رسول الهّ صلى اله عليه وآله؟ قال: بلى قد فسره لرجل واحد، وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي ابن أبي طالب)() .


ولـذا نجـد (الحـر العـملمي) (1) يبـوب أحد أبـواب كتابـه (الفصـول المهــة في أصول الأئمة) بعنوان: ((باب أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة))(٪).
 ((في نَبَْ مما جاء في أن علم القر آن كله إنما هو عند أهل البيت عليهم السلام))(8)

## ثالثًا: اعتقادهم بأن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه:


 عصـره، ثم أودع مـا بقـي عنـد مـن بعده مـن الأوصـياء، فـإن نسـخ القر آن، أو نقييد مطلقه، أو تخصيص عامه... لم ينته بوفاة الرسول كلطّ بل أستمر بعده من الأوصياء، يقول (محمد الحسين آل كاثنف الغطاء): (...أن حكمة التندريج اقتضت بيـن جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى الآخر، لينشر ها في الوقت المناسب لهـا حسب الحكمـة: من عـام مخصص، أو مطلق مقيد، أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك، فقد بذكر اللنبي عامأ ويذكر مخصصه بعد
 ويدعم هذا الاعتقاد ما تعتقده الاثثى عشرية في أئتنها من أنــه فُوض إليهم في أمر الدين، فيقولون فيه ما يثاعون كما تروي كتبهم، مثال ذلك مـا روي في (الكافي) (باب التفويض إلى رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئــة في أمر الدين)،

(1) (محمد بن الحسن الحر العاملي) المتوفى سنة \& • الهـ، قيل عنه: عالمـَ فاضـلا محدثأ إخباريـأ، محققأ جليل









سئل عن سبب ذلك قال: (إن اله عز وجل فوض إلـى سليمان بـن داود فقال: : هُذَا

 صلى الله عليه وآله وسلم فقد فوَّضَه إلينا))(1) ، وروي عنه كّهُ: (لا واله ما فوض اله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول اله - صلـى الله عليـه وآلـه - وإلى الأئــة، قال عز وجل: في الأوصياء)(Y)، ولأن من القرآن الكريم يؤخذ الدين لذللك فإن للائمــة أحقيـة نسـخ القر آن، وتقييده وتخصيصـه، بل إن منزلـة كـلام الأئمـة بلغت منزلـة كـلام اله تـعـالمى، فقول أحد أئتهم قول الهـ تعالى، يقول (المازندراني): (إن حديث كل واحد من الأئــة

 أحد أجداده؛ بل يجوز أن يقول: قال اله تـعـالى (5)، فالإمـام قيم القر آن، والقرآن نفسـه، وتفسيره، ولم يفسر القرآن إلا لـه، واختص دون غيره بمعرفة القر آن، وقولـه ينسـخ القـرآن ويقيـه ويخصصـهـ.، فهـل يُعد الاثثـى عثـرية القـرآن الكـريم مصـر تلــقِ




*




اختلف علمـاء الاثنـى عشرية في حجيـة القرآن الكريم؛ ففي حين يقيد أكثر علمائهم حجية القرآن الكريم بأقو ال الأئمة، مما يُظهر لنا أن أقو ال الأئمة هي مصدر النلقي عندهم لا القرآن الكريم، يجعل الأصـوليون القر آن الكريم أول مصدر مـن مصادر التنقي عندهم(1)، ودليلهم على حجيته كونه كلام الله الذي يستحيل عليه الكذب

والقبح، وجعلوه دليل حجية اللنة النبوية مصدر هم الثاني(ب) .
ما مفهوم السنة النبوية عند الاثثى عشريةّ؟.

## المصدر الثاني: اللنة النبوية:

كان لموقف الاثتى عشرية من الصـابة النبوية، إذ أنكر الاثثى عشرية الأحاديث التي وردت عن طريق الصحابة هذا فحسب بل إنهم شنوا هجومـا عنيفـأ علىى رواة الحديث (كـأبي هريرة)، و(سمرة ابن جندب)، و(عمرو بن العاص) - رضي الله عنهم وأرضاهم - و غير هم، واتهمو هم بالوضع والتزوير والكذب، يقول (محمد حسين آل كاشنف الغطاء) في أثنـاء ذكره لمـا يميز الإممامية عن غير هم من الفرق أنهم: ((لا يعتبرون من السنة (أعني الأحاديث النبوية) إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عن جدهم يعني مـا رواه الصـادق عن أبيـه البـاقر عن أبيـه زين العابدين عن الحسين السبط عن أبيـه أمير المؤمنين عن رسول اله سلام اله عليهم جميعأ، أما ما يرويه مثل أبي هريرة، وسمرة بـن جندب، ومـروان بـن الحكم، وعمـران بـن حطـان الخـارجي، وعمرو بـن العاص ونظـائر هم فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة..) )(). ويلاحظ أن فوله هذا يتعارض مع ما جاء عن الاثنى عشرية في عدة أمور،

أو لا: قوله: ((لا يعتبرون من السنة (أعني الأحاديث النبوية))"، مـاذا يقصد بـه؟
أيقصد به أحاديث النبي





فإن كان يقصد أن السنة عند الاثنى عشرية تقتصر على أحاديث النبي ط蜼، فقوله مردود عليه ـ كما سيأتي لاحقاً -، وإن قـال: يشمل أحاديث الأئــة لأنهم امتداد البيت النبوي، فإن قوله: ((من طرق أهل البيت عن جدهم..) يرده.
ثانيـا: قولـه: ((إلا مــا صــح لهـم)"، يفهـم منــه أن الاثتـى عشـرية لا نقبـل مـن الأحاديث إلا ما صح منها، و هذا يعارض الواقع حيث إن الاثثى عشرية تنقسم إلى عدة فرق تختلف آراء كل فرقـة عن الأخرى، ففي حين يعتنق (محمد الحسين آل كاثنف الغطاء) مذهب الأصوليين، الذي يرى دراسة أسانيد الأحاديث والأخبار، يقف في الجهة المقابلة الإخباريون الذين يوجبون الأخذ بجميع الأحاديث والأخبار بغض النظر عن مدى صحتها(1)
ثالثا: فوله: ((من طرق أهل البيت عن جدهم..)،، يلاحظ المتتبع لمر اجع الاثشى عشرية أن ليس روايات كل أهل البيت عن الرسول الأئمة الاثغي عشر عن جدهم هي التي تحظى بالقبول عند الاثتى عشرية، فهذا شيخ الطائفة (الطوسي) مثلا في كتابه (الاستبصار) يرد الروايات التي تفرد بهـا (زيد بن

علي) - رضي الهُ عنهما -(Y).


 القمي) (Y): ((قول المعصوم أو فعله أو تقريره، والحديث: هو ما يحكي قول المعصوم

$$
\begin{aligned}
& \text { الإسلامية ـ طهران. } \\
& \text { (r) ابن المولى (محمد حسن الجيلاني) المعروف (بـالميرزا القمي) لتوطنـه في قم، قيل عنـه: عالم كامل، فاضل } \\
& \text { محقق، مدقق، أصولي، رجالي ومحدث، رئبس العلماء الأعلام، ومولى فضـلاء الإسـلام، شبخ الفقهـاء، ومـلاذ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { من مصنفاته: القو انين، وجامع الثتات الذي يعبرون عنه بكتاب سؤال وجال وجواب. }
\end{aligned}
$$

مجمع الفكر الإسلامي- قم).
 يرادف الحديث)(1)(1).

وقول (الميرزا القمي): (ومـالا ينتهي إلى المعصوم ليس حديثا)؛) يرد علىى
(آل كاشثف الغطاء) في قوله: (من طرق أهل البيت عن جدهم)، فلفظ المعصوم في الالـي اعتقاد الاثنى عشرية يقتصر على الأئمة الاثني عشر (r)، وبهذا فـإن الأحاديث النبويـة التي لا تنتهي إلى المعصوم ليست أحاديث.

ويعلـل (المظفر ) توسـع الاثتـى عشـرية فـي مفهوم السـنـة قــائلا: (أهـا فقهـاء
الإمامية بالخصوص فلمـا ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قولـه مجرى قول النبي ـ من كونه حجة على العباد واجب الاتباع ـ فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلـى مــا يشــل قول كـل واحـد مـن المعصـومين أو فعلـه أو تقريـره، فكانـت السـنة باصطلاحهم: قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت ـ عليهم السـلام ـ ليسوا مـن قيبل الرواة عن النبي والمحدثين عنه، ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية، بل لأنهم هم المنصوبون من الهّ تعالى على لسان النبي لتباليغ الأحكام الو اقعية، فلا يحكمون إلا عن الأحكـام الو اقعيـة عند اله تعـالى كمـا هـي، وذلك مـن طريـق الإلهـام كـالنبي مـن طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصـوم قبلـه كــا قـل مو لانـا أمير المؤمنين栓 باب ألف باب.

وعليـه فليس بيـانهم للأحكـام مـن نـوع روايــة اللـنـة وحكايتهـا، ولا مـن نـوع الاجتهاد في الرأي والاستتباط من مصـادر التشريع بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم (سنة) لا حكاية السنة، وأما ما يجيء على لسانهم أحيانأ من روايـات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي إما لأجل نقل النص عنه كمـا يتفق في

نقلهـم لجو امـع كلمـه، وإمـا لأجـل إقامـة الحجــة علـى الغيـر، وإمـا لغيـر ذلـك مـن الدواعي)(1) .
وقول (المظفر): (وأما ما يجيء على لسانهم أحيانأ من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليـه وآلـهو وسلم، ...)، رد آخر على (آل كاثشف الغطـاء) يبين شمول مفهوم السنة لأحاديث النبي

## المصدر الثالث: كتاب (نهج البلاغة):

يعد كتاب (نهج البلاغة) من أهم مصـادر الاثغى عشرية، يقول (الثيرازي):
 البلاغة)..، وهو كتاب رفيع الدستوى جميل اللفظ جزل الأسلوب...)(٪) وجـاء في كتـاب (الذريعـة): (نهـج البلاغـة هو كالثـمس الطالعـة في رائــة النهار، في الظهور وعلو الثأن والقدر،.. ينتور من تعليمات النهج جميع أفراد نوع البشر لصدوره عن معدن الوحي الإلهي، فهو أخ() القرآن الكريم في التبليغ والتعليم وفيه دواء كل عليل وسقيه، ودستور للعمل بموجبات سعادة الدنيا وسيادة دار النعيم، غير أن القرآن أنزله حامل الوحي الإلهي على قلب النبي الأمين صلى اله عليه وآلــ وسلم، والنهج أنشأه باب مدينة علم النبي وحامل وحيه، سيد الموحدين وإمـام المتقين،
 وقال (علي العاملي): (إن جمعأ من علماء النجف لما وجه إليهم السؤال عنـه ـ ـ

أي عن نهج البلاغة ـ قالوا: بأنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق)()().

$$
\begin{aligned}
& \text { تبليغات إسلامي حوزة علمية ـ قم. }
\end{aligned}
$$

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

وقال: (إن كتاب النهج ككتاب بلاغي أدبي تعليمي إرشادي أخلاقي نموذجي


فمن مؤلف كتاب نهج البلاغهّ.

## مؤلف كتاب (نهج البلاغة):


 يقول (لطف الشا الصافي): ((و الذي لا يعتريه الثكك هو أن الجامع لهذا الكتاب


تصانيفة) (5)






 على علي، ولهُا لا يوجد غالبها في كتاب منققم ولا لها إسناد معروف)(ل)(").






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

أما الأسباب التي أدت إلى القول: بأن هذا الكتاب مكذوب على أمير المؤمنين (علي) (علّهُ ـ إضافة على ما ذكره شيخ الإسلام ـ فهي كما يبينها الإمام (الذهبي) قائلا: (.(.ففيه السب الصراح والحط على الليدين: أبي بكر، وعمر رضي الله عنهمـا، وفيـه من التتاقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غبر هم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل)(('). و السؤ ال هنا: إذا كان أهل السنة يجزمون بعدم صحة نسبة مـا في هذا الكتـاب
إلى (علي) ثلهُ، فمن واضع هذه الأقو ال؟!.

يرى فريق من العلماء( () أن المتهم بوضـع كتـاب (نهـج البلاغة) هو الشريف (المرتضى)() حيث ذكر الإمام (الذهبي) في أثناء ترجمته أنـه ((المتهم بوضـع كتـاب

نهج البلاغة)(8).

## وقفات أمام كتاب (نـهج البلاغة):

إن قارئ هذا الكتاب يجد في طياتـه من النصوص الواردة عن الإمـام (علي) عِّهُ، ما يُيطل الكثير من عقائد الاغثى عشرية، فر غم مكانـة هذا الكتـاب لديهم، ومكانـة
 واجب الطاعة ـ نر اهم متمسكين بعقائد تخـالف تمامـأ مـا أوردوه في ذلك الكتـاب من أقو ال (لعلي) وفّه، وفيما يلي نعرض عقيدتين من أهم عقائد الاثتى عشرية، ومقابلتها بما جاء في كتاب (نهج البلاغة) من نصوص تبطلهما: أولاً: تعتقد الاثثى عشرية أن الإمامة منصب إلهي(')، فهي لا نكون إلا بالنص من الهُ تعالى على لسـان رسوله و علىى لسـان الإمـام المنصب بـالنص، وأن النبي

 الأجل، متوحد في علوم كثيرة، مجمع على فضله، كان متكلما شاعرا أديباً، عظيّ المنزلة في العلم والدين والدنيا، صنف كثبّ، منها: كتاب الشافي في الإمامة، وكتاب الذيرية في الآصول، وكتاب جمل الطلمو والعمل، توفي سنة (7)


 أميرأ للمؤمنين(؟)، ومن أدلتهم على ذلك: ما روي عن النبي بعدي اثنـا عشر أولهم علـي بـن أبـي طالب وآخر هم القـائم هـم خلفـائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر ))().

 مستقبلون أمر أ له وجوهٌ وألوان. لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول... واعلموا أنـي إن أجبتكم ركبت بكم مـا أعلم ولم أصـغ إلـى قول القائلـل و عُتب العاتب. وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطو عكم لمن وليتموه أمركم، وأنـا لكم وزير ا

خير لكم مني أمير f)(5)
وقال
فـي الخلافـة رغبـة، ولا فـي الو لابــة إربــة، ولكــنكم دعوتـــوني إليهــا وحملتمـوني
عليها)(0)
وقال في وصف بيعته بالخلافة: ((وبسطتم يدي فكفةتها، ومددتمو ها فقبضتها،
 يبل على أنه
 و(علي) پِّهُ يقول بأنه ليس له في الخلافة رغبـة، ولا في الو لايـة إربـة، وأنهم حملوه
 وإن كان إنكار الإمامة ـ كمـا نقول الاثثـى عشرية ـ كفر أ؛ فهل يعقل أن أمير المؤمنين (عليً)

[^13]ثم كيف الجمع بين موفق (علي) هِّ4، هذا وما يعتقده الاثثى عشرية من أن من دفع الإمامة كفر؟!!.

قال (الطوسي): (.. ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل بهــا
على حد واحد )(1).

ثانياً: تعتقد الاثنى عشرية أن الصحابة وأنهم ارتدوا عن الإسـلام بعد وفـاة النبي جـاءت بـه نصوص (نهـج البلاغـة) ينـاقض هذا الاعتقاد، فقد جـاء في خطبـة للإمـام
(علي)
أما شيعته فقد قال في وصفهم: ((أيها الثـاهدة أبدانهم، الغائبـة عنهم عقولهم، اللـختلفة أهو اؤهم، .. لوددت والها أن معاويـة صــارفني بكم صرف الدينار بالدر هم، فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم.. يا أثنباه الإبل، غاب عنها رُعاتهـا، كلمـا جُمعت من جانب تفرقت من آخر..)..
 صلى الله عليه وآله فما أرى أحداً يشبههم، لقد كـانوا يصبحون شُعثّأ غُبر أ وقد بـاتوا سـجدأ وقيامـَا يُراوحُون بـين جبـاههم وخدودهم، ويقفون علـى مثل الجمر مـن ذكر معادهم. كأن بين أعينهم رُكَبَ المِعْزَى من طول سجودهم. إذا ذكر الهُ هَكَلتْ أعيُّهُم حتـى تَبُلَّ جيوبَهُ، ومـادوا كمـا يميدُ الشجر يوم الريح العاصف خوفـَ مـن العقـاب ورجاءً للثواب)(8)

وقال ونه، في مقارنة أخرى: (ا(اريد أن أداوي بكم وأنتم دائي، كنَاقِش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضَلَعَهَا معها. اللهم لقد مَّتَ أطبـاءُ هذا الداء الدَّويِّ(ْ)، وكَلَّتِ

$$
\begin{aligned}
& \text { آل طلب - جr ـ صـ (1، (1)]). }
\end{aligned}
$$

اللَّزَعَةَ بأشطان الرَكِيِّ(1). أين القوم الذين دُعُوا إلى الإِسـلام فقبلوه، وقرأوا القرآن
 أغمادها. وأخذوا بأطر اف الأرض زحفاَ زحفأ وصفأ صفأ. بعضٌ هلك وبعضٌ نجـا. لا ييشرون بالأحياء، ولا يعزَّونَ عن الموتى. مُرْه العيون من البكاءً. خُمصُ البطون
 الخاشـعين. أولئكـك أخـو اني الـذاهبون، فحـق لنـا أن نظمـأ إليهم ونـصنَّ الأيـي علـى فر اقهم)(")

السنة. ذهب نقي الثوب، قليل العيب. أصـاب خير ها وسبق شر ها. أدى إلـى اله طاعتـه واتقـاه بحقـه. رحـل وتـركهم فـي طـرق متشـعبة لا يهتدي فيهـا الضــال، ولا يستتيقن

المهتدي))(0)
والمقصود بقوله: (فلان): : أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) وئّه، يقول (ابن
أبي الحديد) في أثنــاء شرحه: ((وفلان المكنى عنـه: عمر بن الخطـاب. وقد وجدت النسخة الني بخط الرضي أبي الحسن جامع (نهج البلاغة) وتحت (فلان)): ((عمر))، حدثي بذلك فخار بن معد الموسوي الأودي الثاعر )()"، يقول (بحر العلوم): ((وكـان


(1) ((كلت: ضعفت، والنز عة جمع نـازع، والاشطان جمع شطن و هو الحبل. والركي جمـع ركيـة وهـي البئر. أي

 (r) ((اللقاح جمع لقوح وههي الناقة. وولها إلى أو لادها: فز عها إليها إذا فارقتها)، نهج البلاغـة ـ شرح محمد عبده -

 صص[ (\&)


 () شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد - م - ج ج جلال الدين الحسيني ـ صـ • \& 0] - بدون بيانات طبع، الفوائد الرجالية ـ محمد المهدي بحر العلوم ـ تحقيق: محمد

 (^) (^) نفسه ـ نفس الموضع.

أيعقل أن إمامأ مثل الإمـام (علي) مكّه، يصف شيعته بتلك الأوصـاف في أثنـاء حروبه، ثم يقول هذا الثناء ثَّقية في رجلِ سلبه ـ كمـا تـتقّد الاثثـى عشرية ـ حقه في
 للباطل؟!.

ولكن كمـا قال (ابن أبـي الحديد): (هذه الصفات إذا تأملها المنصف، وأمـاط
 صفاته، ولكن أين المنصفون؟.

## المصدر الرابع: الصحيفة اللجادية:

تسمى (الصحيفة الكاملة)، وتشتتهر بـ(الصحيفة السجادية)؛ لأنها منسوبة إلى الإمام (السجاد زين العابدين علي بن الحسين) ـ رضي اله عنهما ـ، وقد اشتهر بكثرة

السجود شله تعالىى ()
تعدها الاثنى عشرية من أغلى التراث الإنساني، وأنفس ذخائر الفكر البشري،
وتأتي منزلتها بعد (القرآن الكريم) و(نهج البلاغة) في تصوير الخطوط العامـة للفكر

و(زبور آل محمد)().

يقول (الأبطحي): (لا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا: إنها كتـاب لفظه دون كـلام البارئ، وفوق ما يفوه بـه المخلوق، لمـا بلغهه من قمـة في بلاغـة تعبيره،.. وكيف لا لا يكون هكذا وسدته أنوار الوحي والنبوة، ولُحته أشعة علوم الإمامة، وإطـاره رصـانة


$$
\begin{aligned}
& \text { التعارف للمطبو عات ـ بيروت. }
\end{aligned}
$$

البيـت عليهم السـلام)(')، وقـل فـي موضـع آخـر : (إنـهـا تجـري مجـرى النتخزيلات اللــماوية، وتسبير مسـير الصـحف اللوحيـة والعرشـية، لمـا حوتـهـ مـن لبــاب العلـوم الإلهية، والمعارف اليقينية، فسطع من حروفها نور مشكاة النبوة، وفاح من كلماتها . أريج رياض الإمامة))(ب)

## وقفات أمـام (الصحيفة السجادية):

بالرغم من مكانة هذه الصحيفة عندهم، وأنها بلغت حد التواتر لاختصاصـها بالإجـازة والروايـة في كل طبقـة وعصر (")، إلا أننـا نجدهم يخالفونهـا في كثير مـن العقائد، وفيما يلي عرض لبعض تلكك العقائد ثم عرض ما يخالفها من الأدعية الواردة في تلك الصحيفة:
أولاً: ذكر فيما سبق موقف الاثثى عشرية من الصحابة يناقضه تمامأ موقف آل البيت، ففي حين تبنت الاثغى عشرية عقبدة سب الصحابة

 أتباع الرسل ومصدقيهم): (اللهم و أتباع الرسل ومصدقو هم ـ من أهل الأرض - .. في كل دهر وزمان أرسلت فيه رسو لا، و أقتت لأهله دليلا من لدن آدم إلـى محمد صلى اله عليه و آله،ه... عليهم جميعأ السلام؛...فاذكر هم منك بمغفرة ورضوان. اللهم وأصـحاب محمد خاصـة الـذين أحسـنوا الصـحابة، والذين أبلـوا البلاء الحسن في نصره، وكانفوه وأسر عوا إلى وفادته، وسـابقوا إلـى دعوتـه، واستجابوا لـه حيث أسمعهم حُجـة رسـالاته، وفـارقوا الأزواج والأولاد في إظهـار كلمتِهِ، وقـاتلما الآبـاء والأبنـاء في تثثيـت نبوتـه، وانتصـروا بـه، ومـن كـانوا منطوين علىى محبتـه، يرجون تجارة لن تبور في مودته؛ والذين هجرتهم العشائر إذ تُلقوا بعُروِتِه، وانتفت منهم القر ابـات إذ سكنوا في ظل قرابتـهـ... فـلا تنس لهم اللهم مـا تركوا للك وفيك،

[^14]وأرْضِهِم من رضوانك، وبمـا حانشوا(') الخلق عليك، وكـانوا مـع رسوللك دعـاة للك إليك، واشكر هم على هجرهم فيك ديـار قومهم، وخروجهم مـن سـعة المعـاش إلـى ضيقه؛ ومن كـّرْتَّ في إعزاز دينك من مظلومهم.


هل هذا الدعاء تَّقية خوفأ من أتباع الصحابة؟ أم استصلاح لأولئك الأتباع؟!!. لا، بل إنه أثنر من آثار المحبة العامرة في قلوب آل البيت ـ أئمة الاثثى عشرية خاصة ـ للصحابة انتنص من حقهم.
فأين الاثثى عشرية من أئنته؟! و على أي أساس نسبوا لهم أنفسه؟؟!. ثانياً: تعنقـ الاثثى عشرية بعصمة الأئـــة من الذنوب صـير ها وكبير هـا فلا
يقع منهم ذنب عمدًا و لا نسيانًا(٪).

ولكن الإمام مكّه، يبطل ذللك من خلال أدعيته المذكورة في هذه الصحيفة، مثال ذلك: جاء في دعائه (في الاشتياق إلى طلب المغفرة من الله جل جلالـه): (اللهم صلِّ علـى محمــد وآلـه، وصـيرنا إلــى محبُوبـك مـن التوبــة، وأزلنــا عـن مكرو هـك مـن الإصرار؛ الللهم ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنيا فأوقع النقص بأسر عهما فنـاء، واجعل التوبة في أطولهما بقاء.
وإذا هممنا بهمين يرضيك أحدهما عنا، ويُسخطك الآخرُ علينا؛ فمِل بنا إلى مـا يرضـيك عنـا، وأو هـن قوتنـا عمـا يسـخطك علينـا، ولا تُخَـلِّ فـي ذلـك بـين نفوســا واختيار ها، فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقت، أمارة بالسوء إلا ما رحمت.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (حاشوا): أي جمعوا. }
\end{aligned}
$$

اللهم وإنك من الضعف خلتتنا، و على الوهن بنيتنا، ومن ماء مهينٍ ابتدأتنا؛ فلا حول لنا إلا بقوتك، ولا فوة لنا إلا بعونك....)(1) وقال في دعاء آخر: (اواجعل ختام ما ثُحصي علينا كتبةٌ أعمالنا.. توبـة مقبولـة لا نوقِقنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها، ولا تكثّف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد.. يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيٌ بمن دعـاك، ومستجيبٌ لمن ناداك) ()

فإن فيل: إنما فال بهذه الأدعية ليعلم أتباعه كيفيـة مناجاة رب العـالمين وطلب المغفرة منه، يقال: كـان بإمكانـه أن يقول عند مطلع كل دعـاء: ((قل)) أو ((ادعوا اله بكذا..) إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على أن هذا الدعاء للتعليم، ولا يوجد أي دعاء ابتدأ بذلك، ولنفترض أن هذه الأدعية التني يطلب فيهـا المخفرة للتُطليم، فمـا بـال
 فيه: (الللهم وما مسهما مني من أذىً، أو خَلصَ إليهما عني من مكروه، أو ضـاع قِبَكِي لهما من حقِّ.. فاجعلهُ حطة لذنوبهما، و عُلوّآ في درجاتْهـا، وزيـادةً في حسناتْهما؛ يـا


تعتقد الاثنى عشرية عصمته؟!.
ثم إن القارئ لأكثر هذه الأدعيـة يدرك تمامـأ أن قائلها كـان يــاجي الهـ تعـالى، وإنهـا ليست للتعليم فقط، وممـا يثبت ذلـك مـا فالـه (الجز ائـري) في مقدمتـه لشـرح (الصحيفة السجادية): (وكل هذه الأدعية مما أجرى الهَ تعالى على لسـان قائلها - ع حينما كان يخلو به سبحانه، ويذكره)(8)، فقوله هذا يثبت أن هذه المناجاة من الإمام لله تعالى كانت في خلو اته.

## المصدر الخامس: التوقيعات('):

يعرّف النوقيع عند الاثنى عشرية: بأنه جواب الإمام (المهي) ـ الغائب ـ على
رسالة استفتائية) (「)
 عشرية ـ على شيعته، وسفراؤه بينهم في غيبته الصغرى التي استمرت أربعأ وسبعين سنة، منتتـرين في عدة أمـاكن مثل: (سر من رأى)، و(بغداد)، و(الكوفة)، و(قم)، و(هدان)، و(أذربيجان)، و(نبسابور)، و(الأهواز)، و(الري) وغير ها"٪). وقد تولى هؤلاء بث مـا جـاء في هذه التوقيعات بين طـائفنهم، فتلقاهـا علمـاء الاثثى عشرية بكل اهتمام، حيث أفرد لها بعضهم كتبأ، ككتـاب (التوقيـات) (لعبد اله ابن جعفر الحميري القمي)(4)، وكتاب (التوفيعات) (للمجلسي) (م)، ودونها آخرون في
 و(الصدوق)(^) في كتابه (كمال الدين وتمام النعمة) (باب ذكر التوفيعات الواردة عن
 (الاحتجاج)(")، و(المجلسي)(") في (بحار الأنوار) ((باب ما خر ج من نوقيعاته))(٪).
 ــ طـع ونشر دار العزبة ـ بيروت.










 (9)




## فائدة التوقيعات:

تحتوي هذه النوقيعات على آراء منسوبة للإمام (المهدي) في كثير من الأمور الدينية و الانيوية، ومن خـلال هذه الآراء المنسوبة يتضـح عدة عقائد يعتقدها الاثثى عشرية في هذا الإمام، من هذه العقائد: 1. اعتقادهم أن الإمام (المهجي) يعلم الغيب:

دليلهم على ذلك أنه ((أنفذ رجل من أهل بلخ خمسـة دنـانير إلى حـاجز ، وكتب رقعة و غير فيها اسمه، فخرج إليه الوصول باسمه ونسبه والدعاء لهـ)(٪)"، كذلك روي أنه مات شخص ((من أهل فانيم من غير وصية، و عنده مـال دفين لا يعلم بـه أحد من ورثثه، فكتب إلى الناحية ـ كناية عن (المهي) - يسأله عن ذللك، فورد التوقيع: (المال في البيت في الطــق في موضـع كـا وكذا، وهو كذا وكذا)، فقلـع الـكـان وأخرج (8)(المال)

ץ. اع اعنقادهم أنه يعلم بالآجال:
دليل ذلك أن (علي بن محمد الصيمري) كتب إلى (المهدي) يسـأل كفنأ فورد ((إنه يحتاج إليه سنة ثمانين أو إحدى وثمانين)". فمات في الوفت الذي حده وبعث إليـه

(") (محمد باقر بن محمد تقي المجلسي)، قال عنه (الحر العاملي): ((عالم فاضل ماهر محقق مدقق علامـة فهامـة
 جلاء الحيون، وكتاب حياة القلوب، قيل: توفي سنة (11111 الهـ)، والصحيح (• 1 11 (هـ).













الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري،.. فإنك ميت مـا بينك وبين ستة أيـام..)؛ فمات في اليوم السادس (').「. اعتقادهم أنه يحقق أمانيهم ويحل مشاكلهم:
دليل ذلك ما روي عن ((القاسم بن العلاء قـال: ولد لـي عدة بنين فكنت أكتب وأسأل الدعاء فلا يكتب إلي لهم بشيء، فماتوا كلهم، فلمـا ولد لـي الحسن ابنـي كتبت أسـأل الـدعاء فأجبـت يبقى والحمـد له) )(1)، كـذلك روي ((عن محمـد بـن أحمـد قـلـ: شكوت بعض جيراني ممن كنت أتأنى به وأخـاف شره، فورد النوقيع: (إنك ستكفي أمره قريباً)، فمن الله بموته في اليوم الثناني)() ولهذه التوقيعات مكانة خاصة عند علماء الاثثى عشرية، حيث إنهم يرجحونها على ما روي عن الأئمة عند التعارض. قال (الصدوق) في كتابه (من لا يحضره الفقيه) بعدما ذكر التوقيع الوارد في
 ورد في (الكافي) رواية بخلاف ذلك النوقيع عن (أبي عبد اللّ) هِ4ه، ثم قال: ((لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي (عليهما السلام)، ولو صـح

 وعقب علـى ذلـك (الحـر العـاملي) فقــل: (... فـإن خـط المعصـوم أقوى مـن النقـل بوسائط)(0)

يلاحظمن هذا أن هذه التوقيعات من أقوى مصادر هم، وأوثق حججه.

 ص




جامعة اللدرسين - قم.


المصدر السادس: الإجماع:
وقـف الاثنــى عشـرية مــن الإجمـاع مـوقفين متعارضـين ففـي حـين ينفـي
الإخباريون حجية الإجماع، يتمسك الأصوليون به(') .
متى اتخذ الأصوليون الإجماع مصدراً لهم؟!.
اتخذوه بعد زمـن (المفيد)، عندما سـلك تلميذه (المرتضـى)، وشيخ الطائفـة
(الطوسي) منهج أهل السنة في تدوين علم أصـول الفقه، فأدخلا الإجمـاع في قائمـة مصـادر هم، بعد أن وجهـاه بمـا يتفق مـع مذهب الاثتـى عشـرية فـي أخذ الحكم مـن الثقلبن( ${ }^{\text {( }}$

## ما مفهوم الإجماع عند الأصوليين؟!.

يعرف الأصوليون الإجماع بأنه: (انفاق جماعة من العلماء أحدهم المعصوم،
فقو ام الإجماع هو أن يكثف عن رأي المعصوم في المسـألة، فتتى علم أن المعصوم أحد المجمعين على الحكم، كان هذا الاتفاق إجماعأ شر عيأ، ومنتى لم يعلم هذا النوع من الاتفاق لم يكن إجماعأ شر عيا)() .
يقول (التوني): يطلق الإجماع على معنيين:
((أحدهما: اتفاق جمع على أمر، بقطع بأن أحد المجمعين هو المعصوم، ولكن
لا يتميز شخصه.
 مشهورأ عند الثيعة في كل عصر، يعرفه كل منهم، وبعد الغيبة: يمتتع حصول العلم بمثّل هذا الاتفاق...
(')

القرى للنحقيق والنشر.


وثانيهما: اتفاق جماعة على أمر، لا يقطع بدخول الإمام الئلّهِ فيهم، بل قـ يقطع بخروجـه عنهم، إلا أن هؤلاء المجمعين كـانوا مــا لا يجوّز العقل اجتمـاعهم علـى
 ومما يلاحظ على التعريف الأول والتعريف الذي ارتضاه (النوني): أو لا: يلاحـظ مـن التعريـف الأول أن قـوام الإجمـاع هـو الكثــف عـن رأي المعصـوم، ونسـأل: بمـا أن رأي المعصـوم هو قوام الإجمـاع، فمـا قيمــة المجتمعين الآخرين، فهم حسب هذا التعريف لا رأي لهم، فكيف يكون إجماعأ!!. ثانياً: يلاحظ من النعريف الذي ارتضاه (النوني) أنـه ليس إجماعـا؛ و إنمـا نقل فتوى المعصوم في هذه المسألة أو في هذا الأمر من جماعة لا يجيز العقل اجتمـاعهم الإفتاء من دون سماع تللك الفتوى من المعصوم، فهو إذن نقل نص لا رأي إجماع. فشرط الإجماع عند الأصوليين هو دخول رأي المعصوم فــه، وإلا فإنـه (لا لو عبرة به و لا مشرو عبة له في الرأي الإمامي، إذ الحجة ليست قائمة فيه، وإنما هي في رأي المعصوم الذي كشف عنه الإجماع)(٪) .

## لماذا اشترط الأصوليون دخول رأي المعصوم فيه؟!.

يعللون ذلك بأن عندهم (زممان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حـفظ للشر ع يجب الرجوع إلـى قولـه فيـه))(٪)، (فمتـى اجتمعت الأمـة علـى قول، كـان داخـلا في جملتها، لأنه سيدها))(گ)، ((الذي يستحيل عليه الخطأ))(0)، و ((لأنه من الأمة، ومن أجل المؤمنين، وأفضل العلماء، فالاسم مشتمل عليه، ومـا يقول بـه المعصوم لا يكون إلا

> حجة وحقَ) (7.
(1) (الوافية في أصول الفقه ـ ـبد الهُ البشروي النوني ـ تحققق: محمد الرضوي الكثميري ـ ص[ [10r ] ـ الطبعة الأولى (Y (Y) (هـ) - نشُ مؤسسة مجمع الفكر الإسلامي - قم.

 مطبعة سيد الثهواء - مؤسسة آل البيت - قم.




دانشكاه ـ طهران.

# كيف يعلم قول المعصوم؟!. 

يقول المحقق (الحلي): ("يعلم فول المعصوم الئهُ بعينه بأمرين: أحدهما: السماع منه مع المعرفة بـه

والثاني: النقل المتو اتن.
فابن فقا الأمران، وأجمعت الإمامية على أمر من الأمور على وجه يعلم أنـه لا
 القاطع على أحقية مذهبهءّ.. فان علم أن لا مخالف ثبت الإِمـاع قطعأ، وإن علم المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه، وإن جهل نسبه، قدح ذلك فـك في

 أما أمكانية حدوث الإجماع فيقول عنها صا صاحب كتاب الجاب (المعالم): (الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وما ضاهاها، من غير جهة النقل،


لياخل في جملتهم، ويكون قوله مستور أ بين أقو الهم؟ و وها مما يقطع بانتفائه)|(ل) .

## هل يع الأصوليون الإجماع مصدرأ من مصادر هم؟!.





الخبر المتواتر دليلّ على أنوال الأئمة كذلك الإجماع دليل على خبر المعصوم(؟).

لماذا أفرد الأصوليون الإجماع عن السنة، وأدرجوه ضمن المصادر!!.

$$
\begin{aligned}
& \text { - 1^9 - }
\end{aligned}
$$

قالوا في ذلك سبيين:
الأول: أنهم جعلوه أحد مصـادر هم (مـن ناحبـة شكلية واسـمية فقط، مجـاراة لللنهج الار اسي في أصول الفقه عند السنيين)(1) . الثاني: أن قولهم به كان في مقابلة الموقف السلبي للفقهاء المحدثين منه(ب) مـن خـلال هذا العرض المختصـر يتبين لنـا أهم مصــادر التلقي عند الاثــى عشرية، ومدى التز امهم بما جاء بها.

## المبـث الرابع:

## أهم عواهل انحراف الشيـعة الاثنى عشرية

كان التشيع في بدايته حبأ ومو الاة لأهل بيت النبي لطّه، ولم ينسب لـه أي عقيدة أو قول من العقائد والأقو ال المخالفة لما جاء عند المسلمين، إلا أن هنـاك عدة أسباب وعو امل شكلت عقيدة مخالفـة لحقائد الشيعة الأوائل، فكان من نتاجها دخول عقائد وثنية مُلئت بها كتب الثيعة الاثنى عشرية، وأهم هذه الأسباب: أولاً: تأثيّر العنصر الأجنبي المتمثل في:

## 1. (ابن سبأ اليهودي)، رمز اليهودية في عقائد الاثنى عشرية:

 والراجح أنه من اليمن؛ لكثرة القائلين بهذا(")، ولأن قبيلة سبأ الني نسب إليها -

كما هو معلوم ـ مقر ها اليمن.
وأما اسمه فقبل: (عبد الهَ بن و هب الهمداني)(5)، اشتهر (بـابن سبأ)، ولكن
هناك من يكنيه (بابن السوداء)(0) لسواد أمه(¹)

اختلف في وجود شخصية (عبد لله بن سبأ)، فالثبعة تتجـه في وجوده إلـى اتجاهين مختلفين؛ فمنهم من يثبت وجوده وهم الأكثريـة (ل)، ومنهم مـن ينفيـه ويعتبره

 النهضة المصرية ـ القاهرة).
()
(8)
 جr-ص.ص[707]).





شخصيـة و همية لا وجود لها، وضـعها الخصـوم للنيل مـن الشيعة(') وتـبعهم في هذا الانقسام غبر هم من المسلمين والمستشرقين؛ فأكثر المسلمين(T يثبنون وجود ابن سبأ ودوره في إثـارة الفتن بين المسلمين، كمـا تذهب طائفة مـن المستشر ڤين() إلـى هذا الاتجـاه، في حين ذهب بعض المسـمبن(٪)، وطـائفـة مـن المستشـرقين(ْ) في الاتجـاه الآخر وهو نفي وجوده.

أهم أقوالهه وعقائد فرقته من بعده، ومدى مشابهتهها عقائد الاثنى عشريـة:

## عقيدتهم في القرآن الكريم:

 الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية ـ رضـي الله عنهم ـ فـي رسـالته، التي يذكر فيهـا الإرجاء... قال فيها: (ومن قول هذه السبئية: هُدينا لوحي ضل عنه الناس، وعلم خفي عنهم؛ وز عموا أن رسول الله











 الأعلام - جغ-ص[(ل) () ينظر مثلا: (السيادة العربية والثيعة والإسر ائيليات في عهي بني أمية ـ فـن فلوتن ـ ترجمـة: د/ حسن إبراهيم


 الفلسفي في الإسلام ـ د/علي النشار - جr - صـ [




من خلال هذا النص تتبين عقيدة اللبئية في القرآن الكريم، فهم يز عمون أن
نبي الله كتم عن أمته تسعة أعشار القرآن، وأما هم فيهتدون بهدي ضـل عنـه بقية أمـة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، و علم خفي، والسؤ ال هنا ما هذا الوحي الذي ضل عنـه

الناس ولم يهتا إليه غير هم؟! وما مقصودهم باللقم الخفي؟!!. لعل مقصوده بالهـي مـا دعـا إليـه من عقائـد خـالف بهـا المسلمين، مثل القول
بألو هية (علي) يكّه، و الرجعة والوصية و غير ها(').

أما العلمٌ الخفي فهو علم القر آن الذي زعم (ابن سبأ) اقتصـاره على (علي)


عند (علي)

## أثر هذه العقيدة في عقائد الاثنى عشرية:

لهذه العقيدة أثنر واضح في عقائد الاثنى عشرية فكتمـان الوحي والتقصبر في


 لم أبلغ ما أمرت به من و لايتك لحبط عملي، ومن لقي اله عز وجل بغير ولايتك فقد حبط عمله)( )

أيهما أفضل الرسول


$$
\begin{aligned}
& \text { (') (') (1أتي ذكر هما لاحقاً إن شاء الله. }
\end{aligned}
$$

(1)
ـ تحقيق: محمد الكاظم -ص[ [
(الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ طهران).
(£ (£نفصل القول في الولاية لاحقأ إن شاء الها.

وكما ظهر أثنر عقبدة (ابن سبأ) في روايات الاثثى عشرية ، فإنـه يظهر أيضـا
في أقوال علمـائهم؛ فهذا (الخميني) يقول في كتابـه (كشف الأسرار): (واضـح بأن النبي لو كان بلغ بـأمر الإمامـة طبقا لمـا أمر الله وبذل المسـاعي في هذا المجـال لمـا نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولمـا ظهرت
 ولي أن أسأل: كيف يطعن ـ من ادعى حب آل بيت رسول الهّ الله


بيته؟!.
أليس إقرار اهم لهذه العقيدة هو تكذيب لقول الهَ جل شأنه:

إن الله سبحانه أكمل لنـا الدين، وكل قول خـلاف هذا كفر وضـلال، وإن كـان هناك دين لم يكمل فهو دين الثبعة الذي يزيد فيه شيوخهم على مر الدهور ولا يز ال في نقص واختلاف لأنه من وضع البشر. ومـا هذا القول إلا نبتـة حنظـل سقتها روايـات تطعن في النبـي
 قصتهم، جاعلين كل ما سطرته سيرته العطرة من القوة والثجاعة والأمانـة وغير هـا من الصفات الكريمـة خلف ظهور هم، ومن روايـاتهم التـي تظهر خوف الرسول وتقصيره - وحاثشاه - في التبليغ ما ذكره (الطبرسي)(ب) صاحب كتاب (فصل الخطاب
(1) كثش الأسرار - الخميني - ترجمة: د/ محمد البنداري - قدم له: د/ محمد الخطيب ـ ص[100] سنة (9 (1) ام) - دار عمان - عَمان. (r) (الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي النوري المازندراني الطبرسي)، قيل عنـه: من الأساطين، فقيـه إمـامي،
 كتاب رب الأرباب.



في إثبات تحريف كتاب رب الأربـب): ((عن أبي هريرة قال: قال رسول اله صلى الله عليه وآله: ليلة أسري بـي إلـى السماء السـابعة سمت نداءً من تحت العرش أن عليا آية الهدى وحبيب من يؤمن بي بلغ علياَ، فلما نزل عن السماء نسى ذلك؛ فأنزل الهَ تعلى: بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فمـا بلغت رسـالته الآيـة،

قوله نسى أي نرك، ولعله للخوف من المنافقين كما صرح به في أخبار كثبرة))(1). ولنا أمام هذه الرواية وقفات:

الأولى: إن موقف الاثثى عشرية من الصحابة الغطاء) بقوله: ((أما ما يرويه متل أبي هريرة، وسمرة بن جندب، ومروان بن الحكم، وعمران بن حطان الخارجي، وعمرو بن العـاص ونظـئر هم فليس لهم عند الإماميـة من الاعتبـار مقدار بعوضـة..))(Y)، يتعـارض تمامـأ مـع استثــهاد (الطبرسـي) بروايـة (أبي هريرة)
الثانية: ما سند هذه الرواية؟ وما مصدر هاب؟! لم يذكر هما الطبرسي. الثالثة: قوله: (فأنزل الهّ تعالى: بلغ مـا أنزل إليك مـن ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته)، ،نلاحظ هنـا أنـه أدرج اسم (علـي) في الآيـة دون فصـل بينـه
 (أَــزل الهَ عـز وجـل إلـيّ:"
 الله تعاللى وكلام النبي

 التبليغ، ومحاولتـه كتمـان الو لايـة حتى نزل عليه جبريل ــي عليه السلام بالعصمة من النـاس، وذكر (ابن شـهر





 ترك أمور أ كثيرة لم يبلغ بها.

و هناك روايات تفيد أن (عليا) )لهُه هو الوحيد الذي جمع القرآن كاملا، ولم يكن الصـحابة علـى عـلم بـأكثره حتـى أراهـم إيـاه فـانكروه ـ كـــا تفيـد روايـات الاثنـى عشرية('-)، ولو لم يكن النبي كُ كتمه عنهم ولم يخبر به إلا (علياً) لعلمه كل الصحابة ولما استنكروه.

يقول (العلامة الألوسي) يصف عقيدة الاثنـى عشرية في رسول الها جاء به من الدين: (أها الرسول الذي آمنوا به فهو بز عمهم رجل من العرب لم يبلغ رسالات ربه، وليس هو أفضل الخلق، بل إن من ليس بنبي يساويه بز عمهم، وأنــه رد الوحي مرتين، وأنه لم يبلغ رسـالات ربـه في آخر حياته خوفأ من ضرر أصـابه، وأنه أمر خيار أهل بيته بأن يكذبوا على الهّ ورسوله مـا داموا أحيـاء، وأن يفتوا في الدين بخلاف ما أنزل الشّ()...)().
 (إن الله عز وجل لم يقبض نبيـه (صلى الله عليـه وآلـه ) حتـى أكمل لـه الدين، وأنزل عليه القر آن فيه تفصيل كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام، وجميع مـا يحتـاج النــاس إليـه كمــا، فقــال الهَ عـز وجـل: فَالَنَعَالَّن:


تحقيق: حسين الأعلمي - جا -ـص[




## 

من تمام الاين، ولم يمض (صلى اله عليه وآله) حتى بين لأمته معالم دينهم، وأوضح

 عز وجل، ومن رد كتاب الها عز وجل فهو كافر () (1).

## اعتقادهم ألو هية (علي بن أبي طالب) هـ


مما جعل (عليّ)

روي عن جابر فوله:(لها بويع (علي) خطب الناس فقام إلبه (عبد الهّ بن سبا سبا) فقال




 سبأ) وأتباعه يعتقتون أن (عليا) هو الخالق. آثار هذه العقيدة في عقاند الاثثى عشرية:



 (8) تاريخ مدينة دمشق - ج9

لهـذه العقبـدة أثنر هـا الواضــح فـي عقائُـد الاثتـى عثــرية، دليـل ذلـك مــا رواه
 نائم في المسجد قد جمع رملا ووضع رأسـه عليـه فحركـه برجلـه، ثم قـال: قم يـا دابــة الأرض، فقال رجل من أصحابه: يا رسول اللأيسمي بعضنا بعضـأ بهذا الاسم، فقال: لا واله ما هو إلا له خاصة و هو دابة الأرض الذي ذكر اله في كتابـه:
 قال: يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صـورة ومعكك مِيسَم تسم بـه
أعداءك...)(T).

وروي أيضـا عن (أبي عبد الله الجدلي)(٪) فـال: ((دخلت على علـي بـن أبي


((هو رب الأرض الذي تسكن الأرض به.))().
(1) (علي بن إبر هيم بن هاتمم القمي)، أبو الحسن، قيل عنه: ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح الدذهب، سمع

 قو، رجال النجاثي - صص[ •
(r) -



 .
 خواصه من مضر.
 نشر المطبعة الحيرية ـ النجف).

 مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين - بقم.
 الأرض الذي يسكن إليها وتسكن إليه..)(٪).


 الجو اد ثلاثـأ وما خر ج ثلثاها))(٪)
وقـلوا (للحسن بـن علـي)

 ويحاول (علي الكوراني) معالجة هنا التعارض قائلا: إن (الأخبار في شـأنها



 وينهاها، فتسم الناس بميسَ الكفر والإيمان ..)(1)".



 الرياحي مجهو لان، وعلي بن حسان مشترك بين رجلين أحدهـا ضعيف غال كذاب،

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الصواب: (حافرآ). }
\end{aligned}
$$






قالوا في حقه: إنه لا يتعلق من الإسـلام بشيء. وإنمـا يقتصر في هذه الروايـات علىى
القدر الذي يو افق أصول المذهب وكذلك في جميع الروايات الضتيفة..))(1) . و هناك من يقول: إن المقصود بقول (علي) كِّهُ أنا دابة الأرض أي ((كما دابـة الأرض سبب تميز الكافر عن المسلم، أنا أيضـأ سبب تميز أحدهما عن الآخر )(٪)". وقوله هذا مردود من عدة وجوه:
أو لا: ما جاء في رواية (القمي) من التصريح بـأن المقصود من دابـة الأرض
 ومعـه الـيِيسم يسم أعداءه، وقد تواترت روايـاتهم أن صـاحب العصـا (علي) ودابــة الأرض عنـد خروجهـا معهـا عصــا موسـى، وخــاتم سـليمان تنـم الــؤمن والكافر (8)

الأرض، لا تحتمل كونه يشبهها فقط، فالسؤ ال كان عن كنهها وليس عن من يشبهها. ثالثً: نفي (علي) ولّهُ كونه دابة الأرض مبينأ الفرق بينه وبين دابة الأرض من حيث أوصافها وأوصافه الجسدية، ولو كان وصف بهذا الوصف لأجل التنـابه بينهــا في وظيفتهما، لبين ذلك مباشرة ولما قارن بينهما من حيث الثنكل.
 الملك الخالق، فإن أثنباه هذا القول في كتبهم كثيرة، من ذلك ما فاله (محمد حسين آل
 أو هذه الليلة أشرقت الأرض بنور ربها، وجيء بوارث النبيين وجـامع علوم الأولين والآخرين، إمام الثهاءء والصديقين، واحتفالنا بانبثاق هذا النور الإلهي في مثل هذا اليوم ليس كاحتفال الأمم بيوم ولادة ملوكها أو عظمائها وسـلاطينها ورجـال نهضتها،








بل احتفـال بالنعمـة والآيـة الكبرى والمثل الأعلى الذي تنزلت الأحديـة بـه من عليـا ملكوتها الشامخ، وجبروتها الباذخ، وقس تجردها إلى عو الم الناسوت وتقمص المـادة لتعود المادة روحأ، والجسد عقلا، والموت حياة..)(1) وعن (المولى الحاج محمد علي)(٪): (إن أفضل جميع المخلوقات، وأشرف جميـع الموجـودات هـم الأنـوار الأربعـة عشـر (؟)، ... ثـم إن المحـق مـن الروايــات والأخبار أن مرتبة الأنبياء مطلقأ تحت مرتبة هؤلاء الأنوار، فيكون كل مـن الأنوار الأربعـة عشر أفضل من الأنبياء حتى أولـي العزم منهم أيضـا لكون الأنبياء مطلقـ
مخلوقين من أنوار هؤ لاء الأنوار..)؛(؟).

ويفسر الاثثى عشرية (الرب) بالإمام، فمما ورد في ذللك مـا نسبوه (لأبـي ذر )
 وتسكن إليه، ولو قد فار قتموه لأنكرتموا الأرض وأنكروكم))() ${ }^{(1)}$ ويقول (النمازي) : (ويصح تأويل كلمة رب في بعض الآيات بـأمبر المؤمنين
 يعني الثاني يكون على أمير المؤمنين ظهير f)(T)، ويقصد بالثاني هنـا أمير المؤمنين


وفسروا قول الهَ تعالى:


القمر ويجتز عون بنور الإمام)(1).
وجاء ـ عندهم - في دعاء كل يوم من رجب: (اللهم إني أسألك بمعاني جميع


 وبينها)(ك)، ويعود الضمير في (بينها) إلى آياتك والمراد من (آياتكّ) الأئمة(5). وقال شاعر هعم(0):

ببطن مكة عند البيت إذ وضــــا
بها جميع الالي في الذكر فـ جمعا
وأنت حصن لمن من دهر هز عـا

صهرهوابن عهــــــــهـهو أخــوهـو


أنت العلي الأي فوق العلى رفـــا

وأنت ركن يجير المسـتـــجير به
ويقول:





 البلاغة - بيروت.









كعرضة ضليل أو كنهبة كـــافــــر
فبورك من وتر مطــاع وقـــــــادر
بمدحك بين الناس أقصـر قاصـــر
بريءُ المعاني من صفات الجواهر
ويكبر عن تشبيههه بالعناصــــــــر
فقبرك ركني طائفأ ومشاعـــــري

أنت ثانتي الآباء في منتهى الــــور

ويقول آخر :



صفاتلك أسماء وذاتك جو هــــــــر
يجل عن الأعراض والأين والمتى
إذا طاف فوم في المشاعر و الصفا

وقولهم هذا أبشع من فول اليهود والنصـارى، الذين قال الهَ جل جلاله عنهم:

名
|in
ولم يكتف الاثغى عشرية بألو هية (علي) ولّهُ كما فعل (ابن سبأ) وأصحابه، بل
يعتقدون أيضأ بألو هية (فاطمة) - رضي الله عنها ـ ويتضح هذا من وصف (الخميني) (لفاطمة) - رضـي الله عنها -، حيث قـال: (لـ تكـن الز هراء امـر أة عاديـة كانت امرأة روحانيـة امـر أة ملكوتيـة.... لـم تكـن امـر أة عاديـة، بـل هـي كـائن ملكوتي تحلـى فـي الوجود بصورة إنسان... بل كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امـر أة... غدأ ذكرى مولد كائن الذي اجتمعت فيـه المحنويـات، والمظـاهر الملكوتيـة، والإلهيـة والجبروتيـة والملكية والإنسية..)(1) .


 كون الدنيا والآخرة تحت تصرف الإمام، حيث يقول : (أمـا علمت أن الدنيا والآخرة تحت تصرف الإمام يضعهما حيث يشـاء ويدفعهما إلى من يشـاء، جـائز مـن الله عز وجل له ذلك)(1)، ومن كانت الدنيا والآخرة تحت تصرفه فهي ملكٌ له. ونكتفي بهذا القدر من نصوص الاثغى عشرية التي تبين مدى امتداد عقيدة ألو هية (علي) وثِّه، وتطور ها عند الاثنى عشرية.

## اعتقادهم أن (علياً) وه山, لم يمت، وأنه في السحاب:

يعتقد السبئية أن (علياً) وئهُ لم يمـت، وأنـه في السـحاب، وأن الرعد صوته، والبرق سوطه، ومن سمع منهم صوت الرعد قـال: عليك السـلام يـا أمير المؤمنين، و إذا نشــأت سـحابة بيضــاء صــافية منيـرة، مبرقــة، مر عــدة قــامو ا إليهـا يبتهلـون،
ويضر عون، ويقولون: قد مر (علي) بنا في السحاب().

هذا ما تعتقده السبئية، فما الذي جاءت به عقائد الاثثى عشرية؟!! آثثار هذه العقيدة في عقائد الاثنى عشرية:
أما ما جاءت به عقائد الاثثى عشرية حول هذه الحقيدة فكثير، من ذلك مـا جـاء في كتاب (بصـائر الدرجات) عن (أبي جعفر) )

 في الحكم على روايات الذم أنهـا ضـيفة، وقيل: إنها وردت من بـاب التوريـة وإبعاد أنظـار المخـالفين للمحافظـة عليه، أيضأ اختلف في الحكم عليه من جهة رواياته قال بعضهـ: كان في نفسهـ مختلطأ، وقال آخرون: ثقة في

 الأردبيلي - جا - ص[




وقد سمى أحد أبو ابه (باب في ركوب أمير المؤمنين (ع) السحاب وترقيه في الأسباب
والأفلاك)(1)، أورد تحت هذا الباب عدة روايات في ركوب (علي) ونّه السحاب.


ظهور المهدي(「).
إلا أنـهـ تميز عنهم فـي البـرق والرعد فهـــا مـن أمـره، كمـا روي أن السـماء
أر عدت وأبرقت ((فقال أبو عبد الله اليَّهِّهُ: أما إنه ما كان من هذا الر عد ومن هذا البرق فإنه من أمر صـاحبكم. قلت ـ أي الر اوي عن (أبي عبد الله) صـهُ -: مـن صـاحبنا؟ قـال:
 و هذا مما خالفت به الاثثى عشرية قول الله عز وجل، حيث بقول سبحانه في

سورة النـور:



عقيدة التناسخ():



$$
\begin{aligned}
& \text { () } \\
& \text { (r) }{ }^{(r)} \text { ينظر : نفسه ـ ص[ }
\end{aligned}
$$


 وتناسخ الأرواح: انتقالها من أجسام إلى أخرى، فهو عبارة عن تعلق الروح باللبدن بعد المفارقة من بدن آخر، مـن غير تخلل زمان بين التعلقين، للتعشق الذاتي بين الروح والجسد، وقيل: أطلق على الروح الو افدة بجسد جديد إمـا





قال بالتناسخ عامة السبئية(1)، ويقصدون بـه تناسخ الجزء الإلهـي في الأئمـة بعد (علمي) )

الآثار الاعتقادية لنظرية التنتاسخ القول بالحلول(ب)

## أصداء هذه العقيدة في عقائد الاثثى عشرية:

 الواحد بعد الآخر مـادة نور انيـة إلهيـة، انتهت بـأن وصلت إلـى صلب الجد المشترك


 وأدلتهم على ذلك كثيرة منها:
 يخلـق الـدنبا بسـبعة آلاف عـام(5) ... قـدام العـرش نسـبح الله تعــلى ونحمـده ونقدسـه ونمجده.. أنثباح نور حتى إذا أراد اله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور ثم قذفنا في صلب آدم ثم أخرجنـا إلـى أصـلاب الآبـاء وأرحـام الأمهـات ولا يصيبا نجس الشرك ولا سفاح الكفر يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون، فلما صبرنا في صـب عبد المطلب أخرج ذللك النور فشقه نصفين فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في أبي طالب ثم أخر ج النصف الذي لـي إلـى آمنـة والنصف الآخر إلـى فاطمـة بنت أسـد فأخرجتني آدنة وأخرجت فاطمـة عليـَ ثم أعـاد عز وجل العمود إلي فخرجت مني فاطمـة ثم أعـاد عز وجل العمود إلى علي فخرج منـه الحسن والحسين ـ يعني من

$$
\begin{aligned}
& \text { بأربعة عشر ألف عام، وفي رواية باثثي عشر ألف عام، ووفي رواية بأر بعة آلاف سنة، وفي رواية بألفي عام. }
\end{aligned}
$$

النصفين جميعاً ـ فما كان من نور علي فصـار في ولد الحسن، ومـا كـان من نوري صار في ولد الحسين فهو ينتقل في الأئمة من ولده إلى يوم القيامة))('( ). وفـي روايـة: (...ثم أسـكنـا صـلب آدم وـلم نـزل نتنقـل فـي أصــلاب الرجـال المؤمنين وفي أرحام النساء الصـالحات يسمع تسبيحنا في الظهور والبطون في كل عهد وعصر وزمان إلى عبد اللطلب فإنـه كـان يظهر نورنـا في بلجـات وجوه آبائنـا وأمهاتنا حتى ثبتت أسماؤنا مخطوطة بالنور على جبهاتهم. فلمـا افترقنـا نصفين: في عبد الله نصف، وفي أبي طالب عمي نصف كان تسبيحنا في ظهور همـا، فكـان عمي وأبي إذا جلسا في ملأ من الناس ناجى نوري من صلب أبي نور علي من صلب أبيـه إلى أن خرجنا من صلبي أبوينا..)() إذا كانت أسماؤ هم مخطوطة بالنور على جبهات آبائهم وأمهاتهم، لماذا لم يسلم كفار قريش؟!!.
 للارسول أهمية الو لاية يدرك أنها أهم من النبوة والرسـالة التي يعد التباليغ بالو لايـة أهم وظيفـة

[الشعراء]: أي في أصلاب النبيين وأرحام نسائهم(").
 الأنوار - ج10 (ص[^^]).
 أن هذا النص يبطل قولهم بتخصيص الإمامة في ولا (الحسين) ولّه، وذلك لأن الإمامة والوصبة جعلت في (علي)


 ختمت برسول الهّ بموجب النور الآي صار فيه.





واختلفوا في تفسير هذا النور فقيل: إنـه يعني الروح(")، ولكن ورد في بحـار
 أمير المؤمنين الكَّهِّهُ: إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته، ثم تكلم بكلمـة
 فصــارت روحـأ، فأسـكنه الله فـي ذلـك النـور، وأسـكنه فـي أبـانـنا، فنـحن روح الله وكلماته...)()()

إذأ هي روح غلافها نور تنتقل في أصلاب النبيين وأرحام نسائهم حتى سكنت
في بدن النبي
وما التناسخ إن لم يكن تتقل الروح أو النور على اختلاف بينهم في الأجساد؟!. ويخصـه الاثغـى عشـرية بـأنوار الأئمـة التـي خلقت مـن نـور اله تعـالى، فهـي الجزء الإلهي المتتقل، وكما ذكر سابقأ أن عقيدة التناسـخ تؤدي إلـى القول بـالحلول و الاتحاد.

وما رواه (الكليني) وإن اختلف نصأ فإنه متو افق مع مـا سبق في فحواه، فهو
 استكمال حجتي على الأشقياء من أمتك: من ترك ولابـة علي ووالـى أعداءه، وأنكر فضـله وفضـل الأوصياء مـن بعده، فإن فضـلك فضـلـه، وطاعتـك طـاعتهم، وحقك حقهم، ومعصيتّك معصينهم، و هم الأئمة الهداة من بعدك، جرى فيهم روحك وروحك ما جرى فيك من ربك... )(ז) . وفـي روايــة (الصـفار)(5): ((جـرى فـيهم روحـك وروحهم جـرى فـيك مـن

ربك)(1)





 (2) (محمد بن الحسن الصفار)، (أبو جعفر الأعرج)، قال عنه (النجاثي): ((كان وجهأ في أصحابنا القميين، ثقة، عظيم الققر ، راجحا، قليل السقط في الرواية))، له كتب، منها: كتاب المناقب، كتاب اللَّقية، كتاب المزار.=

ويبدو أن الروح عند (المازندراني)(Y) لها عدة معانٍ حيث قال في شرحه لهذه
الرواية: (الروح بالضم: ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة والرحمة والقرآن والحياة
الدائمة وروح القسس... وأنه مع النبي وبعده مع الائمة..)(٪)
و هذا دليـل واضـح على عقيدة تتاسـخ الأرواح عند الاثثـى عشرية وهو كـــا
تتتقده السبئية تتاسخأ خاصـأ بالأئمة.

## عقيدة سب الصحابة:

ذكر كل من (الأشعري القمي) في كتابه (المقالات والفرق)، و(النوبختي) في
كتابه (فرق الثيعة): أن (عبد الله بن سبأ) كان أول من أظهر الطعن في (أبي بكر)

وأخذت السبئية عن زعيمها هذا الطعن وجعلته عقيدة تعرف بهـا، وممـا يدل على ذلك (أن رجلا كان يأتي (إبر اهيم النخعي)(9) فيتعلم منـه، فيسمع قومـأ يذكرون أمر (علي) و(عثمان)، فقال: أنا أتعلم مـن هذا الرجل وأرى النـاس مختلفين في أمر (علي) و(عثمان)؛ فسأل (إبر اهبم النخعي) عن ذللك فقال ما أنا بسبأي ولا مرجئ))(T").

[^15] لإحياء النراث - قم).



 صص


 (0) (إبر اهيم النخعي الكوفي)، فقيه، رأى عائشة ودخل عليهـا وهو صبي، كـان من العلمـاء ذوي الإخـلاص، قال مغيرة: كنا نهاب إبر اهيم كمـا يهاب الأمير، وقـال: كان إبر اهيم صيرفيا في الحديث، وكـان يتوقى الشهرة ولا يجلس إلى الاسطو انة. وكان سعيد بن جبير يقول: تستنتوني وفيكم إبر اهيم النخعي، وحمل عنـه العلم وهو ابن ثمان عشرة سنة، روي عنه أنه فال: (علي) أحب إلي من (عثـنـن)، ولئن أخر من السماء أحب إلـي من أتـتاول



((أبي بكر) و( عمر) - رضي الش عنهما - فقال: أوقد تفر غتم لهذا؟..))(').

 - رضـي الله عنهما ـ ليقتله فهرب منه(ب)

## اعتّق الاثثى عشرية هذه العقيدة:

بدأ الثتيع طاهر أ من هذه العقيدة و غير ها من العـئ العائد الضـالة المخالفة لمـا جاء في كتاب الهو وسنة نيه المصطفى إِّ، وجاء في مراجع الاثثى عشرية ما يؤكد براءة أهل البيت من سب الصحابة واعثقاد السوء فيهم، ومثال ذلك موقف أمير المؤمنين



 لهما على مثل ما أعلنوا ما اجتر عووا على ذلكـ أكـ

قال (علي)



 قالوه معاقب. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهـا إلا مؤمن تقي ولا ييغضهـيا




 (() (سويد بن غفلة الجعفي)، من أصحاب (علي) و(الحسن) -رضيَ الله عنهما ـوفيّل: من أُولِياء أمير المؤمنين


إلا فاجر شقي... رحمة اله عليهما، ورزقنا المضي في سبي!هما فمن أحبني فليحبهـا ومـن لم يحبهـا فقد أبغضني، وأنـا منـه بريه، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهــا لعاقبت في هذا أثند العقوبة، ألا فمن أتيت بـه يقول بعد هذا اليوم فإن عليه مـا علىى المفتري. ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها (أبو بكر ) و(عمر ) - رضي الله عنهــا ـ ثم الها

كذلك موقف (زيد بن علي) - رضـي اله عنهــا ــ ممن حـارب معـه من شيعة
أهل البيت، في رفضه التبرؤ من الشيخين، رغم حاجته لكامل جيشـه في تلك الحرب فقد ثبت علىى مـا كـان عليهـ آبـاؤه(ب)، وسـئل (أبـو جعفر ) و(جعفر) عن (أبي بكر) و(عمر)؛؛ فقالا: ((نتولى من تو لاهما ونبر أ ممن برأ منهما))(T) . و((عن جـابر قـال: قـال لـي محمد بـن علـي: يـا جـابر بلغنـي أن قومـأ بـالعراق يز عمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر، ويز عمون أنـي أمرتهم بـذلك فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم، لا ناللتي شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر لهما وأنرحم عليهما، إن أعداء اله لغافلون عن فضلهما وسابقتهما، فأبلغهم أني بريء منهم وممن تبر أ من أبي بكر وعمر - رضـي اله عنهما -. وقال: من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. وقـل في فولـه تعالى: قَالَنَعَالَىَ:

وسئل (أبو جعفر محمد بن علي) - رضـي اله عنهــا ـ عن حلية السيوف،




 صص[ (r) (٪)

وثبة واسنقبل القبلة، وقال: نـع الصديق، نـع الصديق، نـعم الصديق؛ فمـن لـم يقل لـه
الصديق فلا صدق الله له قو لا في الدنبا ولا في الآخرة))(1') (ب) يقول الدكتور (أحمد الوائلي)(٪): ((إني خلال مراجعتي كتب التاريخ لـم أر في الفترة التي تمتد من بعد وفاة النبي حتـى نهايـة خلافة الخلفـاء من عمد إلى الثتتم مـن أصحاب الإمام، و إنما هنالك من قيم الخلفاء وقيم الإمام وحتى في أشد جمحات عاطفة الو لاء لم نجد من يشتم أحداً مـن نقدم الإمـام بالخلافـة... بضـاف لذلك أنـه حتـى في الفترة الثانية أي في عهود الأمويين كـان معظم الثيعة يتور عون عن شتم أحد مـن

الصحابة، أو التابعين)(「).
لكن أثر (ابن سبأ) أخذ يظهر فيما بعد على الثيعة الاثنى عشرية ممـا جعلهم يئولون الآيات في (أبي بكر) و(عمر ) و(عثمان) - رضـي الله عنهم وأرضـاهم - فمــا



وفي رواية ـ لـهم ـ أخرى عنه عِّ


 وكفرو هم، وحكموا بردة أخبـار هم ـ حانــاهم من ذلك ـ بـل وجعلوا مـن عبـادتهم لل التنقرب إلى الله بلعنهم صباحأ ومساءً و أثنبنوا من الأجر ـ بافتر ائهم على الله ـ ما لا يعد
(r)


و لا يحصى لمن سبهم صباحأ ومسـاءً و اختلقوا عليهم أكاذيب و افتتراءات لا يصدقها من له أدنى مسكة من عقل)(1) .

ومما يستدلون به على ردة الصحابة هـ ما نسب (الكليني) إلى (أبي جعفر ) أنه قال: ((كان الناس أهل ردة بعد النبي رئهُ إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد ابن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله عليهم ثم عرَّف أنـاس (٪) بعد الها يسـير وقـال: هؤلاء الـذين دارت عليهم الرحـا وأبـوا أن يبـايعوا حتـى جـاءوا بـأمير



و عقب عليه (المازندراني) بقولـه: ((ذلكك أثــارة إلى ارتداد الأمـة وبقاء قليل
على الإسلام وهم المقرون بنعمة الله التي هي الو لاية الثناكرون عليها)()(5)
 جاهلية إلا أربعة علي والمقداد وسلمان وأبو ذر )، وسئل عن عمـار؛ فقـلا: (إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤ لاء الثلاثة))(). وروي عن (أبي عبد الله)
 وتختلف روايـاتهم في تحديد بعض هؤلاء السبعة، فقد استتبدل (المفيد) في (الاختصاص) (حذيفة) بـ(شتيرة)، وجاء في رواية (بحار الأنوار) عن (أبي عبد الله)








هِّهُ أنه قال: (فو الهَ ما وفى بها إلا سبعة نفر: سلمان، وأبو ذر، وعمـار، والمقداد بن الأسود الكندي، وجـابر بـن عبد الله الأنصــاري، ومولىى لرسـول الله صـلى الهـ عليه وسلم، يقال له الثبيت، وزيد بن أرقم)(1) .
 ((وكانوا سبعة، فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين عليه السـلام إلا هؤلاء السبعة))(\$)،
 ومن الأدعية المشهورة عندهم دعاء يسمونه (دعاء صنمي قريش) - يقصدون

 وطاغوتيهما و إفكيهمـا، وابنتيهــا اللذين خالفـا أمرك، وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك، و عصبا رسوللك، وقلبا دينك، وحرفا كتابك؛... اللهم العنهما في مستسر السر، وظاهر العلانية،... لهم ولأعو انهم، وأنصار هم ومحبيهم ومو اليهم، والمسلمين لهم، والمـائلين إليهم، والناهضين باحتجاجهم، والمقتدين بكلامهم، والمصدقين بأحكامهم، ثم يقول

أربع مرات: اللهم عذبهم عذابَ يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين)(). أما منزلـة هذا الدعاء عندهم، فقيل عنـه: ((دعاء رفيع الشـأن عظيم المنزلـة، رواه عبد الله بن عباس، عن علي الئَّهُ أنه كان يقتت به، وقال: إن الداعي به كالرامي



$$
\begin{aligned}
& \text { مؤسسة آل الييت لإحياء التُراث - قم، وبنظر: (بحار الأنوار - جY } \\
& \text {.([0V)-OV.] ص }
\end{aligned}
$$

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

وأوقات أسحاره))(1)، ولشدة أهميته فقد كان محل عناية من علمائهم الذين قـاموا بعمل
عدة شروح له بعضها كتبت باللغة العربية وأخرى باللغة الفارسية(؟) إن هذه العقبدة موجودة في أصول كتبهم مما يثبت إيمان الجميع بها، ومـا ذكر سابقأ فما هو إلا نموذجٌ على ما في كتبهم من المطاعن و السباب ـ الذي ثُنزه عنـه هذه الرسالة ـ مما تعده الاثغـى عشـرية دينـأ برجون بإقامتـه الأجر والثواب، ومـا وصف حالهم إلا كمـا قـال الله تعـالى:
 والحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وأنقذنا مـن هذا الضـلال، وإن فيـه لـعبرة لكل معتبر بدرك بها ما يبلغ بالعبد من الضلال عند اتباع هو اه وإعراضه عما جاء بـه شـرع الله،
 وأمـا فضل الصـحابة فبين كالثمس في وسط النهـار لا يحجب نور هـا دخـان الضـلال، قـال تعـالى:


 [الفتح]، فهذه آيـة مـن آيـات عدة تبين لنـا فضلهم، وقوة إيمـانهم ، وجمـال أخلاقهم،

 صر
 - rlo _

ومنهـا انتززع الإمـام (مالك) ـ يرحمـه الله ـ الحكم بنكفير الرو افض الذين يبغضـون
 وو افقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك)(!(')

وممـن و افقـه علـى ذلك (القرطبي) حيث يقول: ((لقد أحسـن ماللك في مقالتـه وأصـاب في تأوبله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليـه في روايته فقد رد علـى الله رب العالمين، وأبطل شر ائع المسلمين)(٪)

غير أن علماء الاثنى عشريـة يفسرون قولـه: ((منهم) بـأن مـن لللتبعيض على ما هو الظاهر المنبادر من مثل هذا النظم)(٪)، وليس لقولهم دليـل يستندون إليـه و إنمـا يعللون ذلك بأنه المتبادر من سياق الآية، وفولهم هذا مردود عليهم؛ لأن (من) في هذه الآية تحتمل كما ذكر المفسرون أمرين: الأول: أنها للجنس، فـال الإمـام (القرطبي): (وليست (مـن) في قولـه: (منهم) مبعضــة لقـوم مـن الصـحـابة دون قـوم، ولكنهـا عامــة مجنسـة، مثــل قولــه تـعــالى:
 للتبعبض لكنـه يـذهب إلـى الجنس، أي فـاجتنبوا الـرجس مـن جنس الأونــان، إذ كـان الرجس يقع من أجناس شنتى، منها الزنا والربا وشرب الخمـر و الكذب، فأدخل (من) يفبد بها الجنس وكذا منهم: أبي مـن هذا الجنس، يعني جنس الصـحابة. ويقـال: أنفق نفقتّك من الدر اهم، أي اجعل نفقتك هذا الجنس. وقد يخصص أصحاب محمد المغفرة تفضيلا لهم، و إن و عد الله جميع المؤمنين المغفرة. وفي الآيـة جو اب آخر: و هو أن (من) مؤكدة للكلام، والمعنـى وعدهم الله كلهم مغفرة وأجر آ عظيمـأ. فجرى

- نشر مؤسسة التاريخ العربي - بيروت.

مجرى قول العربي: قطعت من الثوب قميصأ، يريد قطعت الثوب كله قميصأ. و(من)
لم يبعض شبئا)(1)
الثّني: أنها لللتجيض، ومن يرى أنها لللتجعيض فإنهـ يرجع الضمير المتصل بها إلى من يدخل في دين الإسلام إلى يوم القيامة لا أنه عائد على الصحابة كمـا نقول الاثثى عشرية، وممن رأى أنها لللتبيض (ابن جرير الطبري) في تفسيره، حيث قال:
 الإسلام بعد الزر ع الذي وصف ربنـا تبـارك وتعـالى صفتـه. والهاء و الميم في قولـه: منهم: عائدة على معنى الشططء لا على لفظـه، ولذلك جمع فقيـل: منهم، ولـم يقل منـه. و إنمـا جمـع الثـطء لأنـه أريـد بـه مـن يـدخل فـي ديـن محمـ


ومـن الآيــات التـي تبـين مـا أعـده الله للصـحابة مـن الأجـر و الثـواب فـي يـوم الجـزاء، قـول تعــالى:




آيـة تحذر مـن كـان
 الجوزي - جی-ی ص(IVo]).


 أصحابه هِ (لا (لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبأ، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)(1)
 وأههينهم في الإسـلام، فهم نـاقلو الإسـلام إلـى أقطـار المعمورة، فمن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام، قال (الإمام أبو زرعة الرازي)(٪): (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله
 يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى و هم زنادقة))(). ورحـم الله (عبـد الغفـار الأخـرس)( ) القائـل فـي عقـــدة سـب الصــحابة عنـد الر افضة الاثثى عشرية:

وقد نسبوا صحب النبـي إلى الكـفر
تنــبـبـبا ذنــبـب جنتــهـهو ولا وزر
وأزواجـه ظلمـأ وأصحـابه الطـهر ${ }^{\circ}$ (م)

ألم تكــفر الأرفــاض والكــفر دينـهم

أكـان جزاء المصطفى سـب جنـــده
 رقم الحديث (Y (Y (Y)).
 والتعديل): ((من العلماء الجهابذة النقاد))، وقال عنه (الخطيب البغدادي) في تاريخه: ((كان إمامأ ربانياً متقنأ حافظأ

 المعارف العثمانية ـ الهند ـ نشر دار إحيـاء النـراث العربـي ـ بيروت، تـاريخ بغداد ـ الخطيب البغدادي ـ تحقيق:
 بيروت).

 مشاهير شعر اء العر اق، قر أ على الألوسي كتاب سيبويه فأعطاه به أجازة، ثم درس العلوم العقلية والفنـون العربيـة العـية
 له ديوان شعر، جمع أشعاره (أحمد عزت باشنا) وسما وسماه الطراز الأنفس في شعر الأخرس.


 (العلم للملايين - بيروت).
(®) صب العذاب على من سب الأصحاب ـ صـ [٪V)].

## عقيدتهم في الرجعة('):

قال (ابن سبأ): ((لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكنب بأن محمداً يرجع،
 بالرجوع من عيسى) )()، فقبل ذلك عنه، ووضع لـهم الرجعة فتكلموا فيها("). ولكن يبدو أنـه عدل عن رجعة الرسول
 للناس في صورة (علي)، وأن (عليا) )
 كذبت النواصب والخوارج في دعواهـا قتـل (علـي)، وإنمـا رأت اليهود و النصــارى شخصأ مصلوبأ شبهوه بعيسى، كذللك القائلون بقتل (علي) رأوا قتيلا يشبه عليأ فظنوا أنه علي، و عليٌّ قد صعد إلـى السماء، وأنـه سينزل إلـى الدنيا وينتقم من أعدائـه)(8)؛ وقال: (إن جئنمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته، لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافير ها)(o)، ومن ثم تطورت هذه العقيدة إلـى رجعـة الأموات إلـى
 آثارها في عقائد الاثنى عشرية:
يعرف الاثنى عشرية الرجعة بقولهم: (الرجعة بـالفتح هي المرة في الرجوع بعد الموت بعد ظهور المهدي عليه السلام، وهي من ضروريات مذهب الإمامية))(ل) . ويقول (المفيد) في اتفاقهم عليها: ((اتفتت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة..))(1)، ثم يبين كيفيتها بقولـه: ((إن الله ـ تـعالى ـ يرد


قومأ من الأموات إلى الدنيا في صور هم التي كانوا عليها فيعز منهم فريقأ ويذل فريقـَ ويديل المحقين من المبطلين و المظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيـام مهدي آل محمد ـ عليهم السلام، و عليه السـلام... وقد جاء القرآن بصحة ذلك وتظـاهرت بـه الأخبار والإمامية بإجماعها عليه إلا شذاذأ منهم تـأولوا مـا ورد فيـه همـا ذكرنـاه علىى

وجه يخالف ما وصفناه)(٪) .
وألفوا في ذلك كتبـا ورسـائلِ يثبتون فيهـا عقيدة الرجــة(؟) منها: (الإيقاظ من الهجعة بالبر هـان على الرجعة) (للحر العـاملي): وفي هذه الرسـالة اثــا عشر بابـأ، تتـتمل علىى أربـع وسـتين آيـة مـن القـرآن وأكثّر مـن سـتمائة حـديث وأدلــة كثيرة

وعبارات المتقدمين والمتأخرين وجواب الثبهات و غير ذلك(؟).



يموت، ولا يرجع من محض الإيمان محضأ، ومن محض الكفر محضـ)() .

الأمم السالفة ونطق بها القر آن..))(T) .

وروي عن (أبي جعفر) ) علمـه أن كــن يعـرف تأويـل هـذه الآيـة: مَعَادِ


الرجعة، وقيل: إن (علي بن الحسين) )
 ومن لم يؤمن بهذه العقيدة من الاثتى عشرية فليس منهم بدليل مـا رووه عن
 . ${ }^{(r)\left({ }^{(1)}\right)}$

## عقيدتهم في الوصية:

وضع (ابن سبأ) عقيدة الوصية للسبئية بقولـه: (إنـه كـان ألف نبي ولكل نبي وصي، وكان علي وصي محمد، ثم قال: محمد خـاتم الأنبياء وعلي خـاتم الأوصياء،
 الله كَّ وتناول أمر الأمة، ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق و هذا وصي

وقول (ابن سبأ) بالوصية في الإسلام امتدادٌ لقوله بهـا في يهوديته، حيث كـان
 ومن القول بالوصية ينشـأ القول بفرض إمامـة الوصـي، فلقد أتبع (ابن سبأ)



الأمر..)(0)
ويعتبر (ابن سبأ) أول من قال بالنص على إمامة (علي)
بفرضها (V).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (نظر: الملل والنحل - جا ـ ص[100] }
\end{aligned}
$$

## أثرها على عقيدة الاثثى عشرية:

يعتقد الاثغى عشرية أن الوصـي بعد النبي
 السماء مائة و عشرين مرة، ما من مرةٍ إلا ويوصي الهّ جل وعلا نبيه (لعلي) طُّهُ، والأئمة من بعده أكثر من وصيته له بالفر ائض، ومن ذللك ما قيل عن (أبي
 مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها اللنبي صلى اله عليه وآله بالو لاية لعلي والأئمـة عليهم السلام أكثر مما أوصـاه بالفر (ائض)(1). ومما يدل على أهمية الوصية عندهم ما أوردوه من أحاديث عن النبي فيها عن تو عد الله تعالىى له إن لم يبلغها، ومن ذلك ما جاء في كتاب (سُليم بن قيس) (ب) أن النبي وصي نبيكم فيكم وخليفتي في أمتي وفي أهل بيتي من بعدي والذي فرض الله على

 (') (سُلِّمٍ بن قيس الهلالي، ثم العامري الكوفي)، يكنى (أبا صادق)، قيّل: إنه من أصحاب أمير المؤمنين (علي بن


 سليم بن قيس - الغضائري: ((كان أصحابنا يقولون: إن سليمأ لا يعرف ولا ولا ذكر في خبر،... وقد ذكر لـا لـه ابن عقدة
 ذكرنا: منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أبـاه عند الموت ـو وهو لم يتجاوز الثالثة من عمره هـ هـ ومنها أن
 يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتتب العمل بكل مـا فيـه، ولا يعول على جملته..)، وسلك آخرون اتجاهأ آخر فونقوا الكتاب بل جعلوه من أصولهم المتيمد عليها، من هؤلاء (عباس القمي) حيث قال عن (سليم بن قيس): (لهـ كتاب وهو من الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت
 من القدماء)، وقال عنـه (المحقق البحراني): ((هو أحد الأصول المثهورة والكتب المـأنورة المتمد عليهـا عند محققي أصحابنا)، وو افقهما في ذلك أكثر علمائهم.


 (الذريعة - ج ا-ص[ ص־؟]).

* فيل عنه: تابعي ضيف جـيف جدأ، لا يلتفت إليه، وينسب إليه وضع كتاب سليم بن قيس.

ينظر: (رجال الطوسي ـ ص[ [



المؤمنين في كتابه طاعته و أمركم فيه بو لايته. فر اجعت ربي خشبة طعن أهل النفاق وتكذيبهم، فأو عدني لأبلغها أو ليعذبني)(1).

 ويرد على معتقدهم هذا بكثرة الروايات التي أوردو هـا في كتبهم، ومـن خـلال أقو الهم لإثبات الوصاية والإمامة (لعلي) رِّ4، دون غيره، من ذلك مـا قالله (ابن حمزة الطوسي) (Y): ((أمـا الخلافـة فإن اله山 سبحانه وتعـلى جعل لـه ـ أي لعلـي ـ ذلك علىى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله في مواضـع كثيرة، ومواطن جمـة، كقولـه صلى اله عليه وآله: ((أنت وصيي في أهلي، وخليفتي في أمتي)))(٪).
 و(يوشع بن نون) إلى النبي طه، من ذلك مـا رووه عن أن جمعأ مـن الصحابة طلبوا
 من وصيك؟ قـلا: يـا سلمان من كـان وصـي موسـى؟ قـال: يوشـع بـن نـون. قـال: فإن

وصيبي ووارثي (الذي) يقضي ديني وينجز موعودي علي بن أبي طالب))(8) وفي رواية أخرى نقلوا عن (سلمان الفارسي) هئه، أنه قـال: ((سـألت رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم من وصيك؟ فإن لكل نبي وصي(0) من أمته؟! قـل: لم يسم لي بعد يا سلمان. قال (سلمان): فمكثت بعد ما شاء اله ثم دخل المسجد فدعاني رسول الل؛؛ فقال: (يـا سلمان) إنك سألتنتي من وصيي فهل تعلم من كـان وصـي موسـى بـن عمران؟ قال سلمان: قلت: كـان يوشع بن نون فتـاه، فقـال رسول اله صـلى الهُ عليـه وآله وسلم: صدقت و هل تدري لم أوصي إليـه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قـال: أوصى
(') كتاب سليم بن قيس ـ ص[٪`٪].



 مطبعة الصدر - نشر مؤسسة انصاريان - قم.



إليـه لأنـهـ كــن أعلم بنـي إسمر ائيل وإن وصـبي وأعلم أمتـي بعـي علـي بـن أبـي طالب)(1) .

ويلاحظ أن هاتين الروايتين تعارضان الروايات السابقة لهها، في أمرين: الأول: أنـه ورد فيهــا أن النجي فقط الذي سأله بطلب جمع من الصحابة، في حين ذكر في الروايـات الأخرى أنـه


قلنا: إنه فول بال دليل يثبّه.
الثاني: ذكر في الرواية الأخيرة أنه لم يسم للنبي
 بذلك عندما عر ج بالنبي

العرش بالنور (؟).





 وسألنه أن يجعلك ولي كل مؤمن بعدي ففعل، وسألنه إذا ألبسني ثوب الني النبوة والرسالة أن يلبسك ثوب الوصية والثجاعة فقعل، وسأنله يجعلك وصي وني ووارثي وخـازن علمي ففعل، وسألنّه أن يجعلك مني بمنزلة هارون من موسى وأن يشد بك أزري

 المعارف الإسلامية).





ويشركك في أمري ففعل، إلا أنـه فـل: (لا نبي بعدي) فرضيت، وسـألته أن يزوجك ابنتي ويجعلك أبا ولدي ففعل...)(1). ومن الواضح أن هذه الرو اية تعارض عدة عقائد يعتقد بها الاثنى عشرية، وما من شيء بني على أساس متعارض إلا كان مصبره الانهيار، ومواضع التعارض كما يلي:
 ذكرناه سابقأ من ـ قول (ابن حمزة الطوسي)( )، ويعارض ما رووه عن النبي
 تعــــــلى:

نزلت هكذا: (يـا أيها الرسول بلغ مـا أنزل إليك في علـي وإن لم تفعل عذبتك عذاباً أليمَ)()(8)

ثانيأ: قوله: ((وسألته إذا ألبسني ثوب النبوة والرسـالة أن يلبسك ثوب الوصية والثجاعة ففعل، وسألته يجطلك وصيي ووارثـي وخـازن علمي ففعل)، يعـارض مـا

 وجل حُجُجَه فكتب على أركانه "لا إله إلا اله محمد رسول الله علي وصيه"، ثم خلق العرش فكتب علـى أركانـه "لا إلـه إلا الله محمد رسول الهُ علـي وصبه"، ثم خلـق الأرضين فكتب على أطوادها "لا إله إلا الهَ محمد رسول الله علي وصيه"، ثم خلى



[rı] (r)
(r) ينظر : ص[190] ص19].



اللوح فكتب على حدوده "لا إله إلا اله محمد رسول اله علي وصبه"..))((1)، أمـا كون

 فعلى أي الروايـات تعتمد الاثنى عشرية في اعتقادهـا؟ و على أي أسـاس اعتقدوا مـا جاء بها دون غير ها؟!!.

وليس النـــارض عندهم بـين كتـاب وكتـاب بـل في روايـات الكتـاب الواحد، فكتاب (سليم بن قيس) راوي هذه الرواية أورد رواية قبلها يقول فيها: إن النبي (لفاطمة) - رضي الله عنها ـ عند وفاته: (يا فاطمة، أو مـا علمت إنـا أهل بيت أختار الله لنا الآخرة علىى الدنيا، وإنـه حتم الفنـاء على جميع خلقه، وإن الهَ تبـارك وتعـالى اطلع إلى الأرض اطلاعـة فاختارني منهم فجعلني نبيـا، ثم اطلع إلى الأرض ثانيـة فاختـار بعلك وأمرنـي أن أزوجك إيـاه، وأن أتخذه أخـأ ووزيـر أ ووصيأ وأن أجعــه خليفتي في أمتي..) )()
واطلاع الهّ تعالى على أهل الأرض يتناقض مع روايتهم عن رسول الهَ
أنه قال: (إن الله خلقني و عليـَ وفاطمـة والحسن والحسين قبـل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام... قدام العرش نسبح الله تعالى ونحمده ونقسـه ونمجده.. أثنباح نور حتى إذا أراد اله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور ثم قذفنا في صلب آدم..)(8)؛ ، فهذه الرواية تفيد بأن هذا الاختيار كان قبل خلق الدنيا بأسر ها. ما الذي يعتمده الاثثى عشرية في الاستدلال على عقائدهم!!. أيعتمدون علـى روايـات متتاقضـة، أم على عقائد أقوام غـابرة يسندونها إلـى

النبي
وما مصبر معتقد بني على أساس متناقض أشند التناقض؟!.



 (9)





Y 「 أثر العقائد النصرانية في عقائد الاثثـى عشرية: * وجود النصارى في بلاد المسلمين: بدأ اختلاط المسلمين بالنصــارى مـع امتداد الفتوحـات الإسـلامية حيث (فقتح المسـلمون البلاد و هـي مملو عة بالنصــارى في مصـر وفي بـلاد المغرب والأنـدلس والثـام)(1)، وكـان النصـارى آنذاك ــ كمـا هو حـالهم الآن ــ منقسمين إلـى عدة فرق تدافع كل فرقة عن معتقدها. ودخـول المسـلمين تلـك الـبلاد والنقـــؤ هم بالنصــارى، أوجـب علــهـم القيـام بالمناظرات والمناقشات مع أرباب هذه الفرق لدعوتهم للإسلام، يقول (الدكنور أحمد أمين): (... ثم كانت المناقثــات الدينيـة بين المسلمين والنصــارى فقد فتح المسلمون البلاد وكانت مملوءة بالنصـارى فلمـا هدأت الحرب بدأت الخصـومة باللسـان، وكـان المسلمون يدعون إلى الإسلام فيضطر هم ذلك إلى ذكر الحجج والبر اهين على صـحة هذا الدين فكان رؤساء النصارى يقابلون الحجج بالحجج فنشأ من هذا جدل كبير )(٪) وباحتكــاك المسـلمين بهـم مـن خـلال هـذه المنــاظر ات، ومـن خــلال حيـاتهم

الاجتماعبة نتج:
أو لا: إتاحة الفرصـة لتأثنير النصــارى فيهم مـن خـلال ثقافاتهم و عقائدهم التتي
استطاعت أن تنفذ إلى بعض المسلمين؛ فتنأثروا بها كما أثروا فيها.

(Y) القاهرة.

ثانياً: دخول بعض الحاقدين على الإسلام تحت مسمى الإسـلام، ممـا سمح لهـم ببث عقائدهم بين بعض المسلمين الذين استطاعوا أن يستقطبو هم فانحرفوا بعقيدتهم، وبالتنريج بدءوا بوضع عقائد جديدة مخالفة لعقائد الإسـلام مشـابهة لعقائدهم السـابقة،

ويعتبر هذا الأمر عاملا مساعدأ للأمر الأول(').

## ز تأثر الاثنى عشرية بالديانة النصرانية:

يظهر مدى تأثر الاثثى عشرية بالديانة النصر انية من خلال أمرين:
الأول: ورود روايــات فـي مصــادر الاثثـى عثــرية تبـين فضــائل (علــي)
 والحواريين، فمن الروايات التي جاءت في (علي) والأئــة هِ
 تقول فيك طو ائف من أمني ما قالت النصارى في المسيح عبسى بن مريم لقلت فيك مقـالا لا تمـر بمـلأ مـن النـاس إلا أخذوا التـراب مـن تحـت قـدمبك بلتمسـون بــللك البركـة))(٪)، وفـي روايـة أخرى: (إلا أخذوا التـراب مـن تحت رجليك، ومـن فضـل طهورك يستشفون به..)(؟)"، كذلك روي عن (أبي جعفر ) ) محمدأ صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن والإنس وجعل من بعده اثثي عشر وصباً، منهم من سبق ومنهم من بقي، وكل وصي جرت بـه سنة، والأوصياء الذين من بعد محمدٍ صلى الهل عليه وآلـه وسلم علىى سنة أوصياء عيسى وكانوا اثنـي عشر وكان
 وممـا جـاء في بيـان فضـل (فاطمـة) - رضـي الش عنها - ومقارنتهـا (بمريم) عليها السلام ـ ما روي عن النبي

 مكثبة المر عشي النجفي - فم).




لسيدة نساء العالمين. فقيل: يا رسول الله، أهي سيدة نسـاء عالمهـا؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ذالك لمريم بنت عمران، فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من
 (لفاطمة) - رضي الله عنها -: (إن مريم كانت سيدة نسـاء عالمهـا، وإن اله عز وجل
 أنه قال حينما سئل: (من غسل فاطمة ـ عليها السـلام ـ؟ قـال العَّهُّهُ: ذالك أمير المؤمنين الـ





 علي بن أبـي طالب، مكلم الجمجـة، ومحيـي الأموات، البشـري الإلهـي، مكلم فتيـة أصحاب الكهف، و غير ذلك من الغلو.. وسرى كثير مــا كـان يقـال لإثـثارة العواطف في يوم جمعة الآلام عند المسيحيين إلى يوم عاشور راء... وكذلك ذهب الثبعة في السيدة فاطمة (رضي الله عنها) إلى ما يشبه صفات السيدة مريم عليها السلام، فهي قد سميت البنول مثل مريم)(2) .

وفيما يلي ننقل بعضاً من هذه المشابهات بين الفريقين على سبيل المثال:

## أقوال النصارى في المسيح ألعئ أقوال الاثنى عشرية في (علي) والأنمة

الطبعة الثانية ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب.

| 隹 |  |
| :---: | :---: |
| روي عن (أبي جعفر) <br>  أحـد واحـد تفـرد فـي وحدانيتـه، ثــم تكـلـم بكلمـة فصـارت نـور آ، ثـم خلـق مـن ذلـك <br> - النـور محمـداً ـ صـلـى الله عليـه وآلـه <br> وخلقني وذريتي، ثم تكلم بكلمـة فصـارت <br> روحــأ، فأســكنها الله فــي ذلــك النـور ، <br> وأســـكنه فـــي أبـــداننا، فــنحن روح الله <br> . وكلماته...)() | جـاء فـي إنجيـل يوحنـا: (ا'فِي الْبَذْءِ كَـانَ <br>  <br>  <br>  <br>  كَانَّتْنْ نُـورَ النَّاس، ْوَالنُّورُ يُضِيـيُ فِفي <br>  |
| فيل عن الأئمـة: (إن النـاس لا يهتدون إلا بهم، وأنهم الوسـائل بين الخلق وبين الله، وأنـهـ لا يـدخل الجنــة إلا مـن عـرفهم)(8) ، روي عــن (أبــي عبــد الله) قـال:((نحـن السـبب بيـنـكم وبـين الهـ عـز $\text { وجل)() }{ }^{\text {(2 }}$ | جاء في إنجيل يوحنـا: (('قَالَ لـهُ يَسُوعُ: <br>  أحَدٌ يَاتِي إلى الآب إلاَّ بي.)() |






 ( )

 ضــن حديث طويـل: (إن اله أمرنــي أن تركب إذا ركبت ..وتجلس إذا جلست، إلا أن يكون في حد من حدود اله لابد لك من
 بكر امـة إلا وقد أكرمك بمثلهـا، وخصني بـالنبوة والرسـالة وجعلك وليـي في ذلك، تقوم في حدوده وصعب أمور ه،... والله يا علي ما خلقت إلا ليعبد ربك ولتعرف بك معالم الدين...)(1).
 (اللههم يـا مـن أعطانـا علم مـا مضـى ومـا بقى، وجعلنا ورثة الأنبياء،..)(2)
 أمير المؤمنين عليأ عليـه السـلام كانت لـه خؤولـــة في بنـي مخزوم، وإن شـابـا منهـه أتــاه فقـال: يـا خـالي إن أخـي مــات وقـد حزنت عليه حزنـا شديدا ، فـل: فقال لـه: تشتهـي أن تـراه؟ قـال: بلـى، قـال: فـأرني

## بمُوسنَى أَعْطِيَ، أمَّا اللَّعْمَهُ وَآلَحَّةُ



جاء في رسـالة بولس إلى أهل كولوسـي
 كُنُوز الحِكْمَةِ وَالْعِلِم)(r)
 بَابِ الْمَدِينَةِ، إِثا مَيْتٌ مَحْمُولُ، ابْنُ وَحِيدٌ






(r:r (r) (r)




| قبره، فخرج ومعهه بردة رسول الش صلى الله عليه وآله متزرأ بهـا، فلمـا انتهـى إلىى القبر تلملمـت شـنتاه، ثـم ركضــه برجلــه فخر ج من قبره..)(r). |  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| :---: | :---: |


| \| أقو ال الاثثى عشرية في (فاطمة) ـ رضي الهـ عـه | $\begin{gathered} \text { أقوال النصارى في (مريم) - عليها } \\ \text { السلام } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: |
| يعتقة الاثثى عشرية في (فاطمة) - رضي الله عنها ـ أعظم من اعتقاد النصـارى في مريم - عليهـا السـلام - فقد جـاء في كتبهم أنها ((لم تكن امر أة عاديـة، بل هي كـائن ملكـوتي تحـــى فــي الوجـود بصــــورة إنسـان... بـل كــائن إلهـي جبروتـي ظهـر <br>  المعنويات، والمظاهر اللككوتية، والإلهية والجبروتية والملكية والإنسية..))(). | ا. يعتقـــد الكاثوليـــك والأرثــــوذكس أن (مـريم) - عليهـا السـلام - (والدة الإله)، ويستدلون على ذلك بمـا جـاء في إنجيل <br>  <br>  |
| قالـت الاثثـى عشـرية: إن (الصـادق) |  |






ص[ صo

الأرثوذكسية يستشفنوون (بمريم) - عليها فــال لهـم: ((علـيكم بــالزهراء، اســتغيثوا السـلام - ويـذكرونها فـي صــوا اتهم(')، باسـمها ونــادوا مـو لاتكم فاطمـة، وحينئـذ

تقضى حاجتكم، وتنتالون مطلبكم)(5) وجـاء فـي مصــادر هم دعـاء دُكـر أنــه مـا دعـي بـه في أمر إلا رأى الداعي سـر عة الإجابة وهو : (يا فاطمـة الز هراء يـا بـا بـت محمـد، يـا قرة عين الرسـول، يــا سـيدتنـا ومولاتتا، إنا توجهنا واستشفعنا، وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتتا، يـا وجيهة عند الها أثفعي لنا عند الهة...)(0) ${ }^{\circ}$. ورووا في كيفية التوسل بها: (أن تصلي ركعتين، فإذا سلمت فكبر الش ثلاثئ، وسبح تسبيح الزهراء ـ عليها السلام ــ (7) واسـد

ويتوســلون إليهـــا()، ويســـألونها ســعة الــرزق وصــحة البـــن وطــول العهـر ومغفرة الذنوب، ويقولون: (يا والدة الإلـه اشفعي لنا)()
(1) ذكر (القرافي) أن للنصـارى ثمان صلوات في اليوم والليلة، من بين هذه الصـلوات صـلاتين يتوجهون بهـا إلى (مريم) - عليها السلام -وهي:
 الحاملة ثمرة الحياة، إليك نتضر ع؛ لترحمي نفوسنا، يا والدة الإله السماوي، افتحي لنا أبواب رحمتلك) ('). الصا ولاة السادسة: صلاة المغرب، ويقرئون فيها:
("يا والدة الإله العذراء، اسعي في خلاصنا، ... ولا تغفلي عن وسائلنا، ونحن من المعاطيب..)"('). وصلاتهم هذه تقتضي عبادة (مريم) - عليها السلام ملّلتصريحهم بالتضر ع لهـا؛ لترحم نفوسهم؛ وتفتح أبواب الرحمة. ولا معنى للعبادة والربوبية إلا هذا. الأجوبة الفاخرة في الرد في الأسئلة الفاجرة ـ القرافي ـ بهامش كتاب (الفارق بين الـخلوق والخالق ـ عبد الرحمن


(ヶ)

(0)

 ذي الجلال الباذخ العظيم، سبحان ذي العز الثـامخ اللنيف، سبحان ذي اللـلك الفـاخر القديم، سبحان ذي البهجـة والجمال، سبحان من تردى بالنور والوقار، سبحان من يرى أثر النملة في الصفا ووقع الطير في الهواء").


| وقــل مائــة مــرة: يــا مــو لاتي يــا فاطــــة <br>  وتســى هـه الصــلاة ((صــلاة الاسـتغاثة بالبتول)(1) |  |
| :---: | :---: |
| يقول الاثنى عشرية: إن التوسل بالز هر اء لا يعد شركأ، لأننا لا نعبدها ولكنا نتوسل بوجاهتها و عظيم منزلتها عند الله، لتشفع <br> لنا وتقضي حو ائجنا(5). | 「. يقـول الأرثــوذكس: نحـن لا نصـــي للعذر اء ولكننا نكلمها أثناء صلاتنا نتوسل إليها أن تتشفع فينا("). |
| جـاء فـي مر اجـع الاثـــى عشـرية أن الها - تعالى يعطي (فاطمة) - رضي اله عنها يوم القيامـة مقام الثنفاعة الكبرى، اللقـام الـذي لـم يعـط لأحـد مـن الأنبيـاء علـيهم <br> السلام(¹). |  والأرثوذكسية علـى أن (لمـريم) - عليهـا السلام ـ شفاعة عند الهُ لا تدانيها شفاعة أحد من الأنبياء أو القديسين أو الملائكـة، ويـللون علـى ذلك بـأن اله عز وجل قد كرمهـا باختيار هـا للرسـالة السـماوية دون <br>  <br> مكانتها العالية عنده سبحانه وتعالى (). |




()





(٪ § ا هـ) - طبع ونشر دار الو لاء ـ بيروت).

؛ ع. ويرى كلٌ من الكاثوليك والأرثوذكس يرى الاثغى عثرية (أن فاطمـة الز هر اء أن (مريم) ـ عليهـا السـلام ـمطهرة غير طــــاهرة مــن الكـــوررات العنصــرية خاضعة للاينونة العامة(1). وجو هر هـا الذاتي وقلبهـا الملكوتي أقوى من كل الذوات المقدسـة، وقلبهـا المبـارك أصفى من كل القلوب الصافية))(ل) .

إلى غير ذلك من الأقوال التي دفعت أحد علمـاء الاثتى عشرية المعاصرين للقيام بمقارنـة بين (مريم) - عليهـا السـلام ـو(فاطمـة) ـ رضـي الهـ عنـهـا ــ فذكر مـا اتفتّا فيه ـ حسب ما ورد في روايات الاثثى عشرية ـ، ثم بين ما فاقت فيـه (فاطمـة) ـ ـ رضي الله عنها - (مريم) - عليها السلام ـ، فقال: (ثنالثون مورداً من موارد النتـاوي بين فاطمـة عليهـا السـلام ومريم عليهـا السـلام، و عشـرون في أفضلية فاطمـة عليهـا السلام:

الأول: كان عمران أبو مريم عليها السلام نبيأ، وفاطمة الز هر اء عليهـا السـلام بنت خاتم الأنبياء و أفضلهم.

الثـاني: خلق اله تعـالى مـريم عليهـا السـلام مـن النفــة وروح القدس، وخلق فاطمة الزهراء عليها السلام من فواكـه الجنـة والعرق المطهر لجبرئيل ومـا اننز عـه من الصلب الطاهر المقس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثلالث: تحدثت مريم عليهـا السـلام في رحم أمهـا حـّة وكـة وكللك كانت فاطمـة الز هراء عليها السلام تتحدث دائمأ في رحم أمها خديجة الطاهرة عليها السلام. الرابع: كانت مريم عليهـا السـلام عابدة حقأ وخادمـة لبيت الله، وكانت فاطمـة الز هر اء عليها السلام عابدة تقوم في محر ابها فؤؤدي حق العبودية كما ينبغي. الخامس: نذرت أم مريم ما في بطنها محررأ، وكذا فعلت خديجة الطاهرة.

السادس: أنجى الله مريم من مكائد نساء اليهود، كما أنجى فاطمة عليهـا السـلام من مكائد نساء اليهود وغير هن.

السابع: طهر الله تعالى مريم عليها السلام، كما طهر فاطمة وآتاها العصمة. الثـامن: عد النبي صلى الهُ عليـه وآلـه وسـلم مريم في النسـاء الكمّل، وسمى فاطمة الزهراء عليها السلام (الكاملة). التاسـع: قـال صــاحب روح البيـان: الظـاهر أن مـريم وُلدت وأبو هـا ميت، لـذا سمنها أمها و هو الأب، أمـا فاطمـة الز هراء عليهـا السـلام فأبو هـا الذي سماها و هذا شـرف فوق

العانشر: دعت أم مـريم أن يتقبـل الله منهـا (الأنثى) بـدل الذكر، فتقبلهـا ربهـا بقبول حسن كما تقبل فاطمة الز هر اء عليها السلام بقبول حسن.
 السلام رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم.

الثناني عشر: روى أهل السنة في ذيل فوله تعـالى: مِنَآلشَّيُطْنِّرَكَجِيمِ إلا والثيطان يمسه حين يولد فيستهل (أي يصرخ) من مسه إلا مريم وابنها))(1') وقد ولات فاطمة عليها السلام ضاحكة مستبشرة في محضر الخيرات الحسـان ومع هذه اللهنح الإلهيـة العميــة كيف يجرؤ الثيطان على الاقتراب من المولود الثريف ذي المحتد المنيف؟!.
$\qquad$
(') أخرجه البَاري في صحيحه ـ كتاب التفسير - باب تفسير سورة آل عمران ـ بـاب:
 صَارخَّا مَن مَسِّ الثيطان إياه، إلا مريم وابنها)".

الثلث عشر: ولدت مريم عليها السلام في بيت المقدس، وولدت فاطمـة عليهـا السلام في مكة المعظمة.
الرابع عشر : سكنت مريم عليهـا السـلام في غرفة من غرف بيت المقدس، وسكنت فاطمة عليها السلام في حجرة من حجر النبوة ومهن الرسالة والطهارة.
 قال بعضهم: النبات الحسن النمو السريع أكثر من المتتاد في غير ها، وجاء في نمو فاطمة عليها السلام أنها كانت تتمو في اليوم ما ينمو غير ها في أسبوع أو في شهر.

 مَنِيشَأَبْفِغَيْرِ حِسَابٍ بألوان الطعام في عدة مرات على فاطمة عليها السـلام، حتى فـال لهـا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (الحمد لهَ الذي جعلك شبيهة مريم بنت عمران)"). السابع عشر: كانت الملائكة تحضر عند مريم عليهـا السـلام وتكلمها مشـافهة، وروي في فاطمة عليها السلام أن الملائكة كانت تتاديهـا (يـا فاطمـة إن اله اصطفاكّ
... إلى آخر ها).

الثامن عشر : عبدت مريم عليها السلام حتى تورمت قدماها، وورد في فاطمـة عليها السلام أيضأ ((فتور رمت قدماها من كثرة العبادة)). التاسع عشر: كانت مريم عليهـا السـلام بتو لاَ من بين النسـاء، وكذلك فاطمـة عليها السلام كانت بنولا.

العشرون: بشر الله تعالى مريم عليها السـلام بعيسـى اليَّهِّهُ وسماه (كلمـة)، قـال
تعــــالى:
 السلام بالكلمات الحقة والحقائق المقدسة للمعصومين عليهم السلام.

 السـلام ونور هـا الأنوار لـم يمس صـلبأ ولا رحمـا، خـلا الصـلب المقدس لرسـول الله

صلى الله عليه وآله وسلم ورحم خديجة الكبرى عليها السلام. الثثاني والعشرون: كـان عمـر مـريم عليهـا السـلام قصبراً بالنسبة إلـى النسـاء

الأخريات، وكذلك كانت فاطمة عليها السلام حيث لم تعش طويلا في هذه الدنيا. الثالـث والعشـرون: صـبرت مـريم عليهـا الســلام علـى أذى النسـاء اللائـــات واللاغيـات، وكذا صـبرت الز هراء عليهـا السـلام على أذى بعض أمهـات المـؤمنين و غبر هن.
الر ابع و العشرون: كانتت مريم عليهـا السـلام معصومة، وكذا كانت الز هر اء
عليها السلام معصومة أيضاً.


سَوِيَّا إلى مشاهدتها له في المرات الأخرى.

$$
\begin{aligned}
& \text {. [آل عمران: }{ }^{*} 0 \text { " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { "مريم:VIV] }
\end{aligned}
$$

السادس والعشرون: خرجت مريم عليها السلام من البيت المقس إلى كربلاء
 المكرمة إلى المدينة الطيبة.
السابع والعشرون: مريم عليها السـلام غسلها عيسى الئَّهُ ، وفاطمـة الز هر اء
 معصوم و الصديقة لا يغسلها إلا صديق)".
الثامن والعشرون: عن ابن عباس: إن مريم عليها السلام لما بلغت تسع سنين لم يكن مثلها قط في العبادة والز هد وترك الدنيا، وكذللك كانت فاطمـة عليهـا السـلام لم يدانها أحدأ من النساء في العبادة وهي في تللك السن. التاسع والعشرون: كانت مريم عليهـا السـلام مستجابة الدعوة، وكانت فاطمـة عليها السلام معصومة مستجابة الدعوة أيضأ. الثلاثون: لا توجد امر أة تُحترم بين النصـارى كمـا يُحتـرم مريم عليهـا السـلام، وكذا لا توجد امر أة كفاطمة الزهراء عليها السلام محترمة عند الأمة المرحومة وعند أهل السنة))(1)

ويلاحظ من خلال هذه الموارد التي ذكر ها أنه لم يعتمد في أكثر هـا على أدلـة تثبت ما جاء به، بل إن بعضـها جـاء مخالفأ لمـا ورد في مصـادر هم المعتمدة، ومثـال ذلك قوله: ((خلق الله تعالىى مريم عليها السلام من النفخة وروح القسس)، فقد جـاء في (تفسير القمي): (أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران إنـي واهب لك ذكرا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله، فبشر عمران زوجته بذللك فحملت، فقالت:




كَآلَنُتَّ



كـللك قولـه: (وخلق فاطمـة الز هراء عليهـا السـلام مـن فو اكـه الجنـة والعرق المطهر لجبرئيل وما انتزعه من الصلب الطـاهر المقدس لرسول الهَ صـلى الله عليـ وآله وسلم)، قوله هذا يجعلنا نتساءل من أي شـيء خلقت (فاطمـة) ـ رضـي الهَ عنها .! ا فهو يقول: إنها خلقت من ثلاثة أشياء:
Y. العرق المطهر لجبرئيل.

في حين ذكرت بعض روايـات الاثغى عثرية أن الها تعـلـى خلق (فاطمـة) ـ ـ
 إنسية، قال: يا نبي الله وكيف هي حوراء إنسية؟ فـال: خلقها الش عز وجل من نوره

فبل أن يخلق آدم...)()
 صر[ [7

وفي أخرى أنها خلقت من نور (علي) ونّ4، مثال ذلك مـا روي عن رسول اله
 نوري عليأ، ودعاه فأطاعه، وخلق من نور علي فاطمة، ودعاها فأطاعته...)(1). واستمر (ساجد مكي) في غلوه، حيث ذكر الموارد التي فضلت فيها (فاطمة) رضـي الهُ عنها ـ علـى (مريم) - عليهـا السـلام ـ فقـال: (ا(مـــا مــا فضـلت فيـه فاطمـة الزهراء عليها السلام وتميزت به على مريم عليهـا السـلام فهو كثبر، ونشير إجمـالا إلى جملة منه. وفضائلها عليها السلام نو عان ذاتية وخارجية: الأول: إبداع نور فاطمـة عليها السـلام في بدو الإيجـاد، وليست لمريم عليها السلام هذه الفضيلة.
الثناني: تجليـات فاطمـة عليهـا السـلام في اللكوت الأعلى ومكاثفات الأنبياء عليهم السلام.
الثالث: ما خلق اله تعالى لفاطمة عليها السلام من السماوات وغير ها. الرابع: فخامة نسبها عليها السـلام الذي لم يكن لأحد قط، حتى لمريم عليها السلام.

الخامس: كفالة النبي صلى الهُ عليه وآله وسلم لها، و هو أفضل وأشثرف من النبي زكريا السادس: حضرت في ولادتها عليها السلام مريم ومعها النساء الأخريات، ولم يحضرن في ولادة مريم عليها السلام. السابع: إقرار ها عليها السلام بالشهادتين وتكلمها بعد الو لادة. الثامن: ملأ نور ها عند الولادة مكة والحجاز والمشرق و المغرب والسماوات. التاسع: ولدت مريم عليها السلام ولدأ شرّفت به، وولدت فاطمـة عليهـا السـلام ولاين شرّفا بها، وسيقتدي وللُ مريم عليهـا السـلام بـآخر أو لاد فاطمـة الز هراء عليهـا السلام.

العاشـر: تبعّل فاطمـة عليهـا السـلام أفضـل مـن عدم تبعّل مـريم عليهـا السـلام

الحادي عشر: كانت فاطمة عليها السلام عالمـة بمـا كـان ومـا يكون، ولـم تكن
مريم عليها السلام كذلك.
الثتاني عشـر : أمـرت مـريم عليهـا السـلام بنمـريض فاطمـة عليهـا السـلام عنـد
احتضـار ها.
الثثالـث عشـر: حضـر عنـد فاطمـة عليهـا السـلام جبرئبـل ومكائيـل ومو اكـب
الملائكة.
الرابع عشر: الذريـة النبوية التي صــرت أوتـاداً لـلأرض مـن فاطمـة الزهر اء
عليها السلام، ولم يكن لمريم عليها السلام ذرية على وجـه الأرض بعد عيسـى عليهـا
السلام.
الخـامس عشـر: كــن لفاطمـة عليهـا الســلام مصـحف، ولـم يكـن لمـريم عليهـا
السلام مصحف.
السادس عشر: لفاطمة عليها السلام الرجعة، ولم يرو ذلك لمريم عليها السلام.
السـابع عشـر: لفاطمـة عليهـا السـلام الشـفاعة و هـي أعظـم الفضــائل وأشـرف
الوسائل، وليس ذلك لمريم عليها السلام ولا حتى الأنبياء عليهم السلام. الثامن عشر: مقام فاطمة الز هر اء عليها السلام في حظيرة القدس، و هو مقام

خاص بالخمسة الطاهرة عليها السلام.
الناسع عشر: فاطمة الز هر اء عليها السلام هي التي تختـار المو اهب والعطابـا
لنساء الجنة.
العشرون: لفاطمة عليها السلام وأبنـائها جنـة خاصـة ومقـام خـاص لا يشـاركها
فيه أحد من نساء العالمين))(1 ('

ولم يكتف بتفضيل (فاطمة) ـ رضي اله عنها ـ على (مريم) - عليهـا السـلام -
بل جعلها أفضل من الرسل والملائكـة المقربين، حيث قـلل: (ففاطمـة الزهراء عليهـا السلام هي الجزء الأعظم والركن الأقوم في الوجود النبوي الثريف، وللجزء حكم الكل البتة، فإذا كان العقل الكلي أشرف المخلوقات، ففاطمة عليهـا السـلام أيضـاً كذللك لأنها الجزء الأقرب والبضـعة الألصق، بل هي الجزء الأشرف في الوجود النبوي المقس، ففاطمة ليست أفضل من نساء العالمين من الأولين والآخرين فقط، وإنما هي أفضل من رجال العالمين، بل أفضل من الكمّل والمرسلين والملائكة المقربين))(')،


 فاطمة لما خلقتكما)()

## 「. الأثر الفارسي في عقائد الاثنى عشرية:

يعتبر الأثر الفارسي من أقوى المؤثرات التي انحرفت بالتثيع حتى أخرجنه
من دائرة الإسلام، مما بلغ ببعض الباحثين والمستشرقين إرجاع أصل التشيع إلى الفرس، ووصفه بأنه (نز عة فارسية)، ولكل منهم عدة أسباب تجعله يقرر ذلك، وفيما

يلي أهم هذه الأسباب:
أولاً: حقد الفرس على الإسلام، والتخطيط لكيده:
ذكر الإمام (ابن حزم) في (الفصل) تخطيط الفرس لكيد الإسلام، حيث قال:
((إن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم حتى أنهم كانوا يُسَمَّون الأحرار والأبناء، وكانوا يعدون الناس عبيداً لهم، فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطر أ، تعاظمهم الأمر، وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كبد الإسلام بالمحاربة في

أوقات شتى ففي كل ذلك يظهر اله الحق،... فرأوا أن كيده بالحيلة أنجع، فأظهر فوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التثيع، بإظهار محبة أهل بيت رسول الهّ الهِّ، واستشناع


ثانياً: اعتناق أكثر الفرس مذهب التثيع:
ذهب آخرون إلى مقارنة عقائد الثيعة بعقائد الفرس ومن خلالها ظهر لهم أن للفرس الأثر الكبير في انحراف التشيع، ومن بين هؤلاء الإمـام (محمد أبو زهرة) حيث يقول: ((إنا نحتقد أن الثيعة قد تأنتروا بالأفكار الفارسية حول الملك والور اثـة، والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح، ويزكي هذا أن أكثر أهل فـارس من الثيعة، وأن الثيعة الأولين كانوا من فـارس))(٪)، فأكثر أهل فـارس الذين دخلوا في الإسلام لم يتجردوا من كل عقائدهم السـابقة، بل صبغو ها بصبغة إسـلامية حين وجدوا بغيتهم في النثيع، فنظرة الثيعة (لعلي) ولّه، وأبنائه هي نظرة الفرس للموكهم الساسانيين، ولهذا يصف بعض الباحثين والمستشرقين التنيع بأنه (نز عة فارسية)() .

## ثالثـً: زواج (الحسين بـن علي) ـ رضـي الله عنهمـا ــ مـن ابنـة (يزدجرد)، وأثره في اعتناق أهل فارس مذهب الثيعة:

من الأسباب التي جعلت أكثر أهل فارس مـن الثبعة، ومن ثم كـان لهم الأثر في انحراف التثيع زواج (الحسين بن علي) - رضي الله عنهما ـ بابنة (يزدجرد) أحد
 الفرس في أو لادهـا من (الحسين) ولّه، ورثـة للـوكهم الأقدمين، حيث إن الـدم الذي






يجري في عروق (علي بن الحسين) - رضـي الله عنهمـا ـ وفي أو لاده دم فارسـي مـن قبل أمه ابنة (يزدجرد) آخر سلالة الملوك الساسانيين المقدسين(').

أهم العقائد الفارسية وأثرها في عقائد الالثنى عشرية:
 تدين الفرس بالملك والور اثـة في البيـت المالك، و لا يعرفون معنى الانتخـاب للخليفة، وكذلك الاثثى عشرية في الإمامة فبما أن النبي
 النبي

## 演 نظرة الفرس لملوكهم، ونظرة الاثنى عشرية للأئمة:

 اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملوك نظرة فيهـا معنى الثقديس، كـأنهم كائنـات إلهيـة اصـطفاهم الله للحكـم بـين النــاس، وخصـهم بـالسـيادة وأبـدهم بـروح مـن عنـده، وللملوك على الناس السمع والطاعة، وفيل: لم تعنتق نظرية الحق الإلهي كما اعتنقت في فارس في الملوك الساسـانيين(")، وينظر الاثتـى عشـرية النظرة نفسـها إلى الإمـام (علـي) والأئمـة مـن بعـده، فيعتقدون أن الإمامـة منصـب إلهـي(£ () يعلـو مرتبـة النبـوة والرسالة بل يعلو مرنبة الخلة(*)، ودليلهم على ذلك مـا جـاء عن (أبي جعفر) و(أبي عبد الله) - رضي الله عنهما ـ أنهما قالا: (إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبر اهيم عبداً فبل أن يتخذه نبياً، وإن الله اتخذه نبياً قبل أن بتخذه رسولاك، وإن الله اتخذه رسولا فبل أن يتخذه خليلا، وإن الش اتخذه خليلا فبل أن يجعله إمامآ، فلما جمع له الأشبياء قـال:

كَاكِلَكَ لِنَّاسِ إِمَمَا

 مقامأ محمودأ ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لو لايتها وسيطر تها جميع ذرات هـا الكون) (T).

## با اعتقاد الفرس في رجال الاين، واعتقاد الاثثى عشرية في الأنمة:


 الإلهية)()(5)، ،يشابه اعتقاد الشيعة الاثى عشرية في أئنته، حيث روووا عن (أبي عبد
 في خلقه، ويهه المبسوطة على عباده بالر أفة و والرحمة، ووجهـ الذي الذي يؤتى منه، وبابـه الذي يدل عليه، وخز انه في سمائه وأرضـه، بنـا أثمرت الأثـجار وأينعت الثــار ،

 عشرية في الأئمة امتداد لتلكا العقائد الفارسية، التي استتّتج من خلالهـا الدكتور (عبد الها الغريب) السبب في اعتـــق الفرس لمذهب النتّيع، قـــلا: (إن عبـادة الهَ عن

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

طريق القبيلة هو الذي دفع الفرس إلى التثيع لآل البيت لا حبـَ بـآل البيت، ولكن لأن هذا النصور يلائم عقيدة المجوس)(1)

## الـرية في الأديان الفارسية وعقائد الاثنى عشرية:

اتخـذت الأديــان الفارسـية السـرية أســلوبأ تحمـي بــه نفســها و عقائُدها مـن الاضطهاد ومن ثم الانقر اض، فالمانوية(') تستروا بالإسلام أو النصر انية لتتسنى لهم الاعوة، ويكونوا بمأمن من الاضطهاد(")، كذلك المزدكية() تحولت إلى حركـة سرية عندما اضطهدت أيام الدولة الساسانية()، وقد اتخذ الاثغى عشرية مبدأ اللَّقـــة ـ وهو الاسم الذي أطلق على السرية ـ عقيدة لهم، ولا إيمان ـ عندهم ـ لمن لا نقية له(1)، وقد كان لهذه العقيدة أثر ها في انحر اف التثيع بسبب ضياع الكثير من آثار أهل البيت، ((الأمر الذي كان سبباً مهمأ لاختفاء البيانـات الواقعية أو للدس والتزوير تحت شعار التقــة حيث استغل أعداء أهل البيت أو الفاسدون مـن الأشخاص الذين يتظـاهرون بالارتباط بهم هذه الظروف، لتمرير الكثير من الأحاديث أو تشويهها وتزويرها))(¹).


 (فارقليط)، من أفو اله: (وا أرسلني اله نبيأ من بابل حتى تصل دعوتي العالم أجمع)، النتشرت ألمانوية في كل مكان





 (8) (أتباع (مزدك) الذي ظهر في عهـ (كسرى فبـاذ بن فيروز الساسـاني)، في أواخر القرن الخـامس الميلادي، نادى مز دك بمشاعية المال والجْنس، وقد تبنى (كسرى قباذ) هذه العقيدة وطبقها في العقا الأول من حكمـه، إلا أنـه

ما لبث أن انقلب عليها، وقتل عدد كبير من أتباع المزدكية، وقتل مزدك نفسه.
 (0)


 الفكر الإسلامي - قم.
 حيث يلقبه الاثثى عشرية (بابن الخيرتين)، وذلك ـ حسب قولهم ـ لأنـه اجتمع

فيه خيرة الله من العرب بني هاشم، وخيرة الله من العجم فارس(".

## ؟. أثر الفلسفة اليونـنية في عقائد الاثنى عشرية:

اتصل المسلمون بالفلسفة اليونانية في عهـ الخلافة العباسية وخاصـة في عهد خلافة المأمون، حيث توسع النـس في الترجمة، فترجموا في القرن الثاني والثالث للاجرة كتب فلاسفة اليونـان وبحثوا فيهـا وتداولو ها يشـرحونها مـرة ويختصـرونها أخرى، وقد خصص بعضـهـ حياتـه لار اسـة الفلسفة وتفهمهـا حتى أصبحوا فيمـا بعد فلاسفة()

ومذهب الفلاسفة يلخص في خمسـة أصـول، و هي كمـا يلـي: (إن الله سبحانه وتعالى موجود لا حقيقة له ولا ماهية، فلا يعلم الجزيئـات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أز لا وأبدأ، وإن سموه دفعو لا لـه، وليس عندهم بـفعول، ولا مخلوق، ولا مقدور عليـه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، وأما كتبه عندهم، فإنهم لا يصفونه بالكالم،
 على قلب بشر زاكي النفس طاهر، متميز عن النوع الإنسـاني بثثلاث خصـائص: قوة الإدر اك وسر عته، وقوة النفس، وقوة التخيل، والملائكـة عندهم ليست ذوات منفصـلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء، وإنما هي أمور ذهنيـة لا وجود لهـا في الأعيـان، و هم أشدد النـاس تكذيباً بـاليوم الآخر وإنكـار ألـه، وإن أحداثـه كلهـا أمثـال مضروبة لتفهيم





ويراد بالعقل الفعال في الفلسفة اليونانية: (العقل المفـارق للمـادة، وهو جوهر
قائم بنفسه لا يدركه الفناء، ومنه تفيض الصـور إلـى عـالم الكون، ومنـه يستمد العقل الإنساني المعرفة، وأول من قال بذلك أرسطو على أنه الإله عز وجل، في حين يرى بعض الفلاسفة المسلمين المنتسبين إلـى الإسـلام ومنهم الفـارابي(1) إلـى أنـه الـروح الأمين أو الروح القسس)(٪).

## تأثر الاثنى عشرية بالفلسفة اليونانية:

تظهر لنا آثار هذه الفلسفة عند الاثثى عشرية في موضعين:
أولهما: الروايات التي تتسبها الاثنى عشرية لأنمتهم:

رسول اله صلىى الله عليه وآله: خلق نور فاطمـة عليهـا السـلام فبل أن تخلق الأرض والسماء. فقال بعض الناس: يا نبي الله فليست هي إنسية؟ فقال صلى الله عليه وآلـه: فاطمة حوراء إنسية، قال: يـا نبي الله وكيف هي حوراء إنسية؟ قـال: خلقهـا الهَ عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح فلما خلق اله عز وجل آدم عرضت على آدم... فلمـا خلق الله عز وجل آدم وأخرجنـي مـن صلبه أحب الله عز وجل أن
 وقد علق على هذه الرواية (علي أكبر الغفاري) قائلا:
((اعلم أنه قد ورد عن النبي صلى الهُ عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام أخبـار كثيرة جدأ تربو على مئين، تفيد على اختلاف مضـامينها وتعبير اتها أن بين وجود الواجب ووجود الممكنات مرتبة من الوجود شريفة، منها ترشح وجودها وفيها جرى




 (Y79،



الفيض من مبدئه عليها، وقد عبر في جلها أنـه تعـالى خلق من نوره هذا النور - وقد تقس نوره عن ظلمة المادة وغواثيها ـثم خلق من هذا النور أنوارا أخر، أو شقه فأوجدها منه ونحو هذا النهج من التعبير، وفي بعضـها أن القلم واللوح خُلقا من هذا النور، .. وقد أنكر بعض مـن لـم يرزق بصـيرة في دينـه تلـك الروايـات الجمـة بـل المتو اترة وردها ونسبها إلى جعل الجاعلين و غلو الغالين وأو هام المتصوفين، ولو رد علمها إلى أهله وسكت عن القول فيهـا بالإثبـات والإنكار لكان أحسن وأحوط، فليس في وسع الباحث الحـازم والمحقق المنصف أن يرسل عنـان القلم واللسـان في هذا الميدان بل عليه إعمل غاية التثبت وبذل نهاية الجهـّ وإن لم ينل بعدُ بغيته ولم يظفر
 بالأحوط الأحزم فإنه الطريق الأسلم فللعالم أسرار ولظواهره حقـائق ولكلٍ أهل وكلٌ ميسر لما خلق له. وكيف كــن فـلا يسـعنا معشـر الآخذين بأذيـل أهـل البيـت عليهم السـلام إلا الخضو ع تجاه علومهم الذاخرة وحكمهم الغزيرة وكلمـاتهم المكنونـة وبيانـاتهم الثـافية فـإن وافـق ظـواهر كلمـاتهم البـاهرة البر هــان موافـــة تـدركها وتصـدقها الجـنـان وإلا فالتو فق حتى يكشف القناع عن وجه الحق فيشـاهد بالعيـان. وقد تطـابق العقل و النقل والبيان والبر هان، كما ادعى عليه الكثشف والعيان والثهود والوجدان. على أن في باطن هذا العالم عالمـا أشرف وأكمل، وكذا في باطنـه حتى ينتهي إلى الحق الأول، وقد سميت تلك العو الم في الروايـات بالغيب والنور والروح والذر وأشباهها، وقد عبر عنها أصحاب الحكمة المتعاليـة بمر اتب الوجود المشككة، وكلمـا أمعن في البطون وارتفع سنام الوجود اشتـد وحدتـه وبسـاطته حتى يصـل إلـى الواحد الأحد جل شأنه، و على هذا فما صدر عنه في طليعة المككنـات موجود واحد شريف في غاية النورية والبهجة له ظهور في كل عـالم بحسبه، ولا غرو أن يكون مظهره في عالم الطبيعة جسم النبي صلى الهُ عليه وآلـه ثم الولي الذي نفسـه وبنتـه التـي هي بضعة منه والائمة المعصومين المولودين بواسطنها عنه وكلهم نور واحد..)(1).

## ثانيهما: أقوال علماء الاثثى عشرية:

من هذه الأقوال: قول (المجلسي) في كتابه (بحار الأنوار)، حيث عقد مقارنــة بين مـا قالـه الفلاسفة عن العقل ومـا جـاء في روايـات الاثنى عشرية عن النبي

والأئمة (检، فقال:
((اعلم أن أكثر مـا أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لأرواح النبـي والأئــة عليهم
اللـلام في أخبارنـا المتو اترة..، فإنهم أثثبتوا القدم للعقل، وقد ثبت التقدم في الخلق لأرواحهم إمـا على جميع المخلوقات أو على سـائر الروحانيين في أخبار منواترة. وأيضأ أثبتوا التوسط في الإيجاد أو الاشتراط في التأتثير، وقد ثبت في الأخبار كونهم عليهم السلام علة غائية لجميع المخلوقات، وأنـه لو لاهم مـا خلـق الها الأفلاك و غير هـا. وأثبنوا الها كونها وسائط في إفاضات العلوم والمعارف على النفوس والأرواح، وقد ثبت في الأخبار أن جميع العلوم والحقائق والمعـارف بتوسطهم تفـيض على سـائر
 الوسائل بين الخلق وبين الحق في إفاضـة جميع الرحمـات والعلوم و الكمـالات علىى جميع الخلق. فكلما بكون التوسل بهم والإذعـان بفضـلهم أكثر كـان فيضـان الكمـالات من الها أكثر ) إلـى أن قـل: ((فـلىى قــاس مـا قـلوا يمكن أن يكون المراد بالعقل نـور النبي صلى اله عليه وآله وسلم الذي انشعبت منه أنوار الأئمة))(1' . ويقول (سليمان القندوزي) في خطبـة كتابـه (ينابيع المودة): (.. و هو الذي خلق أو لا من نور ذاته الأقسس الحقيقة المحمديـة صـلى الله عليـه وآلـه وسلم التـي هـي جامعة للعو الم الغيبية و الثـهوديـة، ومحبطـة بالمقامـات الملكو تيـة و الجبروتيـة، وجعل محمداً صـلى اللّ عليـه وآلـه وسلم خيـر خلقه، ومبدء الــوالم في إيجـاده)، ثم قـلال: (.(.وأكرمـه تلطفـًا، وشـرفه تعطفــأ بسـيادة الكـونين، وجعلـه برزخـأ بــين الرجـوب

والإمكان، و علة غائية في تكوين الأكوان، وقال في حديثه القسي: "لو لاك لمـا خلقت الأفلاك")(1) (1)

ويظهر أثر الفلسفة اليونانيـة الوثنيـة على الاثنـى عشرية بوضـوح أكثر من خـلال اعنقــادهم بإحاطــة الأرواح بهـذا العـالم، مثـال ذلـك دفـاع (الخمينـي) عـن هذا الاعتقاد تحت عنوان (ليس من الثـرك طلب الحاجـة من المونى)، فهو يتنقد خلود الأرواح، وأن أرواح الأنبياء والأئــة أرواح مقدسـة منحهـا اله القدرة على التصـرف في العالم، وأنها أرواح كاملة تحبط بهذا العالم، وإحاطتها بعد الموت الرا الرقى، مستندا في ذلك على أقوال الفلاسفة الوثنيين، يقول في كتابـه (كشف الأسرار) مبينـا اعتقاده في الأرواح:
((قد ثبت بالبراهين الدامغة والأدلة العقلية الثابتة بأن الروح ـ بعد خلاصها من الجسد ـ إنما تظل باقية، وإن إحاطة الأرواح بهذا العالم تكون بعد الموت بشكل أعلىى وأكثر، والفلاسفة يعتبرون تبدد الأرواح وزو الها أمرا أ محالا.
 وكبار فلاسفة ما فبل الإسلام وما بعده. كمـا أن جميع الثــوب ـ مـن يهود ونصـارى ومسلمين ـ يعدون ذلك من الأمور الواضحـة، ومن ضـروريات أديـانهم. بـل إن خلود الروح وبقائها أمر ثبتت صحته لاى دعاة الفلسفة الروحية الإلهية في أوروبا)(٪) ثم أستدل بـأقو ال الفلاسفة الوثثيين فابتدأ بقول الفيلسوف (سقراط) الذي قال عنه: (المعروف أن لهذا الفيلسوف آراء حكيمة جيدة في باب الإلهيات و علوم مـا قبل الطبيعة وما بعدها)، ثم قال: (يقول سقراط في باب الروح: إن الـروح الإنسـانية كانتت موجـودة فبـل وجـود الأبـان، وإن الاتصــال بـين الروح والبدن كان من أجل استكمال الحيـة، وإن الأجسام هي قو الب للأرواح، وإن الأبدان تتعدم فيما بعد، وتعود إلى الأرواح إلى عالمها)(T).

[^16]ثم ذكر رأي الفيلسوف (أرسطو طـاليس) الذي قـل حول بقـاء الروح: (إن الروح الإنسانية بعد أن تكتمل من حيث القدرة على العلم والعمل تصبح آيـة من آيـات اله، وتغدو مشبهة به، وتصل إلى حدود الكمال، وإن هذا التشبه يكون حسب طافتها واستعدادها واجتهادها، و هي إذ تفارق هذا الجسد فإنها تتصـل بالروحـانيين والملائكـة اللمقربين، وتكتمل لديها المبـاهج واللذاذات، أمـا الأرواح الخبيثة فيصح قول العكس
فيها) (1) .

و استدلال (الخميني) - زعيم الاثنـى عشرية الديني ـ بـر أي (أرسطو) يوقعه في تنبيه المخلوق بالخالق وهو النتثبيه الذي وقع فيه النصارى، في حين يقول الاثنى عشرية بتعطيل صفات الله تعالى، لأنهم يرون في إثباتها تشبيه للخالق بالمخلوق وهو

النتبيه الذي وقع فيه اليهود (「).
ثـم أعقـب (الخمينـي) أقـو ال فلاسـفة اليونــن بــأقو ال فلاسـفة العـرب مثـل
(السهروردي)(T) القائلّ:
((عندما تدرك النفوس المجردة ملكـة الاتصـال بعـلم النـور المحض ويفسد
جسدها تنجذب إلى ينبوع الحياة وتنطلق نحو عالم النور المحض وتصير قدسية))(8) وقول (صدر المتألهين) (0): (إذا صـارت النفوس كاملة وتقوت، تنتهي علاقتهـا بالبدن، وترجع إلى ذاتها الحقيقة وإلى مبدعها وتتال بهجة وسعادة لا يمكن وصفها أو مقارنتها باللذات الحسية)().

وفي حين يظهر أثر الفلسفة اليونانية الوثنية بكل وضوح على روايـات الاثتى عشرية وأفوال علمائهم، نجد بعض علماء الاثثى عشرية يرجع علم الفلسفة إلى أمير



 (0/NV) (هـ)، له عدة مصنفات منها: هياكل النور، الألواح العمادية، حكة الإششراق. بيظر: (سير أعلام النبلاء - ج. . ${ }^{(1) \&}$


رسالكّة في بدو وجود الإنسان.

 القزويني):
((كان لأئمة الثيعة نأثثير كبير في تتشيط الحيـاة العقليـة والفكريـة في الإسـلام، ولهذا عكفوا على دراسة سائر فروع المعرفة والعلم، وكان تأثيّبر مدرسة الإمام محمد البـقر وجعفر الصـادق مـن الأسباب التـي أدت إلـى ظهور الاتجاهـات الفلسفية بين العرب))((1)، (ويظهر من النصوص، أن أول من وضع الأصول الفلسفية في الإسلام، وتكلم في قضاياها المختلفة، قبل عصر التنرجمـة والاختلاط هو الإمـام علي بن أبي طالب، ولهذا جـاءت الفلسفة عند الشيعة فلسفة إسـلامية بحتـة، ... فإن الإمـام علي يعتبر أول من تكلم في الفلسفة من المسلمين)(٪) ثم قال: (وضع الإمام علي بن أبـي طالب الأصـول العامـة للفلسفة الإسـلامية، ثم نمت على أيدي أبنائه وشيعته، أمثال محمد بن الحنفيـة و أبنائه. و علي بن الحسين ووللاه محمد الباقر وحفيده جعفر الصـادق الذي استقرت الفلسفة الإسـلامية في عهده، حتى كان هؤلاء هم أساس الفلسفة الإسـلامية... وقد تخر ج من هذه المدرسـة العلويـة أكبر فلاسفة السسلمين من الثيعة، وكان لهم الأثر البـلغ في إثراء الفكر الفلسفي في (الإسلام... ومن هؤ لاء الكندي، والفارابي، ابن سيناء) )(٪) وقوله هذا يرده ما ذكر سابقأ من الروايات التي جاءت في مصـادر هم، وأقوال

علمائهم.
هذه أهم العناصر الأجنبية التي كان لها الأثر البـلغ في انحراف عقائد الاثثى
عشريـة.


$$
\begin{aligned}
& \text { دار النهضة العربية ـ القاهرة. }
\end{aligned}
$$

## ثانياً: الوضع و التزوير في حديث أهل البيت

كل مذهب لـه أسـاس يعتمد عليـه فـإن ضـعف أساسـه انحرف وسقط، وأسـاس
مذهب التشيع حديث أهل بيت النبي الأول: ((الـدس و الوضـع و النزويـر..؛ حيـث تعـرض حديثهم لـذلك فـي زمـن الائمة فضلا عن العصـور المتـأخرة عنهم، ويمكن ملاحظـة هذا بوضـوح مـن خـلال مر اجعة ترجمة بعض الأشخاص في كتب الرجال))(1 ) ـ عند الشبعة_، وممـا يبين ذلك
 صـادقون لا نخلو مـن كذاب يكذب علينـا، فيسقط صـدقنا بكذبـه عند النـاس - ثـم عد واحداَ بعد واحد من الكذابين -... فقال : لعنهم الله، إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينـا كفانا الله مؤنة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد)(٪)، ويلاحظ مدى انتشـار هذا الأمـر بين الثبعة من سؤ ال السائل (لأبي عبد الله) (新: عن اختلاف الحديث برويـه مـن يثق
 ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من فول رسول الله صلى الله عليه
وآله و إلا فالذي جاءكم بـه أولى بـه))(َ).

الثاني: ((عدم الدقة في النقل أو سوء الفهم والتلقي والأخذ عن الائمـة، ولذلك نجد (عليهـم السـلام) يؤكدون الضـبط وأهميتـه مـن نـاحيـة وأن فـي أحـاديثهم المحكم والمتشابهه من ناحية أخرى))(٪) .

لذلك يحتم (اللسيد محمد باقر الحكيم) على علماء المذهب الثنيعي أن بخضـعو الأخبـار والروايــات عـن الأئمـة للبحـث و التمحـيص، والغربلـة العلميـة سـواءً علـى مستوى السند أو المضـمون والدر ايـة، وكذلك مقارنـة بعضـها بـبعض لمعرفـة المحكم من المتنـابه منها، والعام من الخاص، والمطلق مـن المقيد، والـر اجح مـن المرجوح،


إلى غير ذلك من الموازين العلمية(')، ثم قال بعد ذلك: ((ونا لابد أن نشير إلـى أنـه لا يوجد في (مدرسـة أهل البيت) - عليهم السلام ـ (حدبث) لا يقبل الدرس والمناقشـة والتمحيص إلا النادر من الأحاديث)(٪) . دعوة علمية يقدمها لأتباع مذهبه، فهل من مجيب؟!..

## 

ومن هذا الغلو نشأ الغلو في عقائد الثيعة، يقول الدكتور (علي النشار): ((كـان مقدمة الغلو في عقائد النشيع غلواَ في الحب والحب يستتبع دائمـا الأسطورة تحيط المحبوب بكل غال))(8).

ويرى الـكتور (كامل الثيبي) أن (علـة الغلو تنصـرف إلـى العامل النفسي الذي انعكس من تفريط أهل الكوفة في حق علي حتى ذهب ضحية عصبانهم، فكان

أن أسرف الكوفيون في حبه وكره أعدائه حتى غلو في كليهما))(). وأهم أسباب الغلو في التنيع ما أحاطه من ظروف مختلفة سياسية اجتماعيـة ونفسية ونقافــة، التـي انعكست آثار هـا علـى الأخبـار الواردة عن الأئمـة في فهمهـا وتزوير ها وتحريفها، وكتب رجـال الحديث ـ عند الثيعة ـ فيهـا عدد من تراجم من كان يرمى بالغلو، أو ممن طردهم أئمة أهل البيت من حوزتهم ومصـاحبتهم وأعلنوا








وقال أيضأ: (ألا وإنه يهلك فيّ اثنـان محب مطري مفرط يفرطني بمـا ليس فيّ، ومبغض يحمله شنأني على أن يبهتني، ألا و إني لست بنبي ولا يوحى إليّيّ ولكن أعمل بكتابه وسنة نبيه ما استطعت)(1) .

## رابعاً: كثرة الانحرافات والانشقاقات التي كاتت تحدث بين الثيعة:

 فقد ذكر (المسعودي) أن فرق الثيعة بلغت ثلاثأ وسبعين فرقة، كل فرقة تكفر الأخرى(r)، في حين يذكر (المقريزي) في خططه أن فرق الثبعة بلغت ثلاثمائـة فرقة(٪)، وأما أسباب هذا الاختلاف فكثيرة لعل أهمها هو اختلافهم حول أئمة أهل البيت مل* من حيث تعيينهم، و عددهم، واختلافهم هذا ينقض قولهم بـالنص والوصية، فلو كان قولهم صحيحاً لما اختلفوا على كل إمام من أئمتهم اختلافـ شاسعـا(8)، ويرى (الحكيم) أن السبب في ذلك يرجع إلى (الظروف السياسية أو الأخلافية والاجتماعيـة،

## خامساً: التَّقّةة():

عد (الحكيم) اللَّقة ضمن عوامل انحراف المذهب الثيعي، فقال: (اللسرية في العمل والحركـة كانت سبباً مهمـَ لاختفاء البيانـات الو اقحيـة أو للـس والتزوير تحت شـعار (النقـــة) حيث اسـتغل أعداء أهـل البيت أو الفاســون مـن الأشـخاص الـذين ينظـاهرون بالارتبـاط بهم هذه الظروف، لتمريـر الكثيـر مـن الأحاديث أو تثـويهها وتزوير هـا)(ل)، ويقول الدكتور (موسـى الموسوي) في ذم اللَّقـــة وبيـان أثنر هـا علىى الثيعة:



(\%) (1) ينظر : ص[100]
(9) ${ }^{\text {() }}$


((إنتي أعتقد جازمـأ أنـه لا نوجد أمـة في العـالم أذلت نفسهـا وأهانتهـا بقدر مـا أذلت الشيعة نفسها في قبولها لفكرة اللَّقية و العمل بها)(1) (' هذه أهم العو امل التي بدلت مذهب التثيع السياسي إلى مذهب تثيع ديني.

## المبحث الخاهس：

## أهم عقائد الاڤثى عشرية

اشتهرت الاثثى عشرية بعقائد أسساسية تميزها عن باقي الفرق الإسلامية، أهم
هذه العقائد ما يلي：
1．الإمامة．

$$
\begin{aligned}
& \text { r. الكَّقية. } \\
& \text { 「. }
\end{aligned}
$$

ومن لم يؤمن بهذه العقائد لا يعتبر اثنـا عشرياً، لذا يجب على كل من ينتمي إلى هذا الدذهب الإيمان بها وإلا يعتبر خارجأ عنه．
أولاً: الإمامـة:

تدور عقائد الاثثى عشرية حول الإمامـة ومـا يتصـل بهـا من عقائد كالعصمة والمهية ورجعة الأئمة（＇）، بل تعتبر الإمامة القاعدة الأساسية التي بنيت عليهـا عقائد الاثثـى عشرية، وقد أدى سـيهم لإثبـات هذه العقيدة إلى الطعن في القرآن الكريم والسنة النبويـة المطهرة والصحابة وعليهـا تـم اختيــار هم أئمـــة دون غيـرهم مـن المسـلمين، وفيمـا يلـي عـرض لمفهوم الإمامة، وشروطها، ومنزلتها عند الاثنى عشرية．

## مفهوم الإمامة عند الاثنى عشرية：

تتلخص عقيدة الاثتى عشرية في الإمامة فيما يلي：
1．يعتقدون أنها（رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابـة عن النبي（صلى
اله عليه و آله）، وأنها لطف إذ يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية））（٪）．
「．تحتبر الإمامة مهمة إلهية كمهمة الرسول لارتباطها بموضوع ختم النبوة．
（1）（1）سيأتي ذكر كل واحدة من هذه العقائد بالتفصيل إن شاء الهُ．


## 「「．مستمرة حتى نهاية الأرض لاسنمرار الهداية الربانية（٪） <br> 乏．توجب لصاحبها النص و العصمة و المعجز（）

 （الحسن）
 الله صلى الله عليه وآله الائمةٌ من بعدي اثنـا عشـر أولهم أنـت يـا علـي وآخر هم القائم اللذي يفتّح الله تبـارك وتعـالى ذكره على يدبـه مشــارق الأرض ومغاربهـا）（٪）، وفـي
 والحسـن ثـم الأئمـة مـن ولـد الحسـين عليـه السـلام））（٪）، وممـا يلفت الانتبـاه في هذه الرواية ذكر（الحسن）و（الحسين）－رضي الله عنهما ـ بأنهـها من ضمن الأئمـة الالثني
 ومن الجدير بالذكر أن هنالك روايات رويت في مصـادر الاثتى عشـرية تثبت
 جعفر ）

 رضي الله عنها ـ كما بينت هذه الرواية．

وقد حـاول（المازنـدراني）ـ فـي شـرحه هـذه الروايـة ــ الجمـع بينهـا وبـين الروايــات الأخـرى المخالفـة لهـا، فقـال：（（قولــه：（فعـددت اثنـي عشــر ）أي فعـددت









الأوصياء أو أسماءهم جميعأ اثنـي عشر، فلا ينـافي هذا قولـه مـن ولدها. لأن الأول باعتبار البعض والثاني باعتبار الجميع)(1) . إلا أن قوله هذا يعترض عليه بأمرين: أو لا: ليس في سياق النص مـا يدل على أنـه يشمل ولدها وغير ولدها، كذلك

ليس في النص صـارف عن المراد الظاهر منـ. ثانيأ: أن الضمير (منهم) عائد على أقرب مذكور و هو (فعددت اثني عشر)، و هذا يؤكد أن (عليأ) هُ خارج ج الاثثي عشر إمامأ، لأن عدد الأئمة الذين يحملون اسم

 الهادي) وجاء (مرتضى العسكري) برأي آخر، فقال: (('ظهر أن في نسخة الكافي ورد ((من ولدها)) و هي زائدة، وورد (ثنلاثة منهم)" محرفة، وإن الشيخ المفيد نقل عنـه في الإرشاد كذللّ)()

ولي أن أقول: لـٔن كان كتاب (الكافي) - الذي قـل عنـه علمـاء الاثثـى عشرية: ((أضبط الأصول وأجمعها، وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية، وأعظمها))(T)، ((وأشرفها وأو ثقهـا وأتمهـا وأجمعهـا، لاشتـماله علـى الأصـول مـن بينهـا، وخلوه مـن الفضـول وشينها)(8) (و ـوقت فيه زيادة وتحريف فما حال مصادر هم الأخرى؟!. ثم إن قوله: ((((من ولدها)) زائدة، و(ثنلاثة منهم) محرفة))، قول بـلا دليل هذا
 (المازندراني).

وإن سلمنا جدلا بمـا ذهب إليـه (العسكري)، فمـا بـال الروايـات الأخرى التـي تؤيد ما جاء في هذه الرواية؟! و هذه الروايات هي:
 ( ${ }^{(Y)}$



$$
\text { سنة (T1 } 1 \text { ( اهـ) - طُبِ ونشُر مؤسسة النشُر ألإسلامي). }
$$

1. ما روي عن (أبي جعفر) )

وآله وسلم إلى الجن والإنس وجعل من بعده اثثي عشر وصباً، منهم من سبق ومنهم من بقي، وكل وصي جرت به سنة، والأوصياء الذين من بعد محمدٍ صـلى الهَ عليـه
 سنة المسيح)(1) (1)

ويفهم من قوله: إن (الأوصياء الذين من بعد محمدٍ صـلى الله عليه وآلـه وسلم

 كانوا على سنة أوصياء (عيسى) الهُّهِّرْ المحدد عددهم باثتي عشر.
 في كليهما أنه قال: ((الاثغى عشر الأئمة من آل محمد كلهم مُحَدَث من ولد رسول اله
 الو الدان)()(٪).
فال (مرتضى العسكري): ((مغزى هذين الحديثنن: أن يكون عدد الأئمـة من
أهل البيت ثلاثة عشر : الإمام علي مع اثني عشر من ولده)() .
ولكي يزيل التعارض بين هـتين الرو ايتين والروايـات التي ذكرت أن (عليـ)

 محمد كلهم محدث: علي بن أبي طالب، وأحد عشر من وللده، ورسول الهّ وعلـي هـــا الو الدان (ع)(8).

وأخرج الروايـة عن الكليني أيضــأ الصدوق في كتابـه: عيون أخبـار الرضـا
والخصال ولفظه كما يلي: اثنا عشر إمامأ من آل محمد كلهم محدثون بعد رسول الهّ،





و علي بن أبي طالب منهم)(1)، ثم قـال: (يظهر من استعر اضنا الحديث عن الكـافي ومـن أخذ منـه أي الثيخ الصـدوق والمفيد والطبرسـي، أن النسـاخ قد اخطـأو|() في كتابة الحديث في الكافي بعد عصر الثيخ المفيد، ولم نقل بعد عصر الطبرسي لأن الطبرسـي يأخـذ أخبـاره فـي إعـلام الـورى مـن كتـاب الإرشـاد للمفيـد وينسـج علـى منو الـa)()

> وقوله هذا يرد بما يلي:

أولا: إن هذه الرواية وردت عند (الصفار) المتوفى (سنة • 9 بهـ) في كتابـه
(بصائر الارجات)(4)، و هو أقدم من كتاب (الكافي)، فهل أيضـَا أخطأ النساخ فيه؟!. ثانيا: ذكر (مرنضـى العسكري) في بدايـة كلامـه أن (الطبرسـي) في (إعلام الورى) نقل الروايـة عن (الكـافي)، ثم عـارض ذلـك في ختـام كلامـه حيث ذكر أن (الطبرسـي) في (إعـلام الورى) يأخذ أخبـاره عن (الإرشـاد) (للمفيد) وينسـج علـى منو اله.

فمن أيهما يأخذ (الطبرسي) أخباره من (الكافي) أم من الإرشاد؟!.
ثالثً: لم أجد الرواية التي زعم (مرتضى العسكري) أنها موجودة في (إعلام الورى)، بل وجدت رواية (الكافي) التي استدللت بها وهي: (من آل محمد اثنـا عشر إمامأ كلهم محدث مـن ولد رسول اله صلى اله عليـه وآلـه وسلم وولد علي بـن أبي
 رابعأ: روى (الصدوق) في (عيون أخبار الرضا) و(الخصال) عن (محمد بن علي ماجيلويـه)، عن (الكليني) صـاحب (الكـافي)(1)، وروى (المفيد) في (الإرشـاد)


(0) إعلام الورى بأعلام الهيى ـ الطبرسي - تحقق ونشر: مؤسسة آل اليت عليهم السلام لإحياء التراث - جr-



عن (أبي القاسم جعغر بن محمد بن قولويه)، عن (الكليني) صاحب (الكافي) (")، ومن المعلوم أن الرواية تختلف عن النقل الأي ادعاه (مرتضى العسكري).

 (الصدوق) على النحو النالي: (ا(ثنا عشر إمامـأ من آل محمد كلهم محدثون بعذ رسول اله، وعلي بن أبي طالب منهم)(Y)
وجاء لفظ رواية (اللفيد) على النحو النالي:

 (الوالدان) )( ${ }^{\text {( }}$ ألا يفترض اتفق لفظهما؟!!.

إن اضطراب قول (مرتضى العسكري) وتناتضه يسطط دعوى النتحريف.
 يوجهوا أي نقا لها، أو حثى تعليق يحاولون الجمع بينها وبين الروايات الأخرى، لهذا فإن ايرادهم لها دليل على أنه مسلم بها.
 تلك الرواية لم يوقع فيها النساخ زيادة أو تحريفأ؟!.

 إني واثي عشر من ولاي وأنت يا علي زر الأرض (يغني أونادها وجبالها)، بنا أوتد


اله الأرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الاثــا عشر من ولدي سـاخت الأرض بأهلها ولم ينظرو () (1) .
أورد صــاحب كتـاب (بحـار الأنـوار) بدايـة هذه الروايــة للتعليـق؛ فقـال: (...
 وعطف (أنتـ) عليـه مـن قيـل عطف الخـاص علـى العـام تأكيداً وتنـريفأ كعطف جبرئيل على الملائكة)(٪).
وقد روى (الطوسـي) وعنـه أخذ صـاحب كتـاب (بحـار الأنوار): (إنـي وأحد
عشر من ولدي)، لكنه ترك مـا يدل على تحريف الروايـة في نهايتها حيث لم يبدل قوله: ((فإذا ذهب الاثثا عشر من ولدي ساخت الأرض) )(٪) .
0. ومما جاء في حديث طويل روي عن (أبي سـيد الخدري) )


 فقال: (الائمة بعدي اثنا عشر من صلب علي وفاطمة، هم حواري وأنصـار ديني))(٪). V. V. وجاء في كتاب (مناقب آل أبي طالب) في (فصل: في مساو اته ـ أي (علي)
 إبر اهيم، والأئمة الاثنا عشر من صلب علي (ع)))(7).
 قال: (إن رسول الهّ صلى الهَ عليه وآله عهـ إلينا أن هذا الأمر يملكه اثنـا عشر إمامــ من ولد علي وفاطمة))(1).







وقد حاول بعض المعاصرين من الاثغى عشرية الجمع بين هذه الروايات وبين
الروايات المخالفة لها؛ فقالوا عنها：
（（ا．إن أسانبدها غير معتبرة، فلا يجوز الاعتماد عليها بنفسها．
「．إن متونها مصحفة محرفة، يشهـ بتصحيفها وتحريفها غير ها من الروايات
اللمتو اترة، فينبغي تصحيح متونها بها．
「．إن لبعضها متونأ أخرى، بألفاظ صحيحة وسليمة عن الإشكال، فينغي أن
يكون الاعتماد عليها، لا على غير ها．
؟．وعلى فرض صحة صدور هذه المتون، فاللازم إنما هو الجمع بينها، وبين سائر الروايات، من حملها على التجوز والتغليب و غير هما مما لا يأبى العرف وأهل

اللسان صحتهة）（1）
وقولهم هذا يتعارض مع أمرين：
أولهما：المكانة التـي أعطنها الاثتـى عشرية لروايـات أئمتهم، فهم يرون أنهـا
رو ايـات مقسسة؛ لأنها رويت عن الأئــة المعصومين، ولورود روايـات عن الأئــة بلغت حد التواتر تأمر بقبول كل ما جاء عنهم، وإن من أنكر شيئًا منـه فقد كفر، ومـن هذه الروايات ما روي عن（أبي جعفر）） محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن اله فلبه للإيمان، فما ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت لـه قلوبكم وعرفتوه فاقبلوه، وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العـالم من آل محمد، وإنما الهالك أن يحدث أحدكم شيء منـهـ لا يحتمـلـ، فيقول：والشه مـا كـان هذا، ثلاثE））（）، وفي رواية（الكافي）：（（والإنكار هو الكفر ））（1）．

[^17]وعن (أبـي جعفر) )

 دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج، وإلبنا سند فيكون بذلك خارجأ من

و لابتنا)(٪)

فإنكم لا تدرون لعله من الحق فنكذبوا اله فوق عرشه))(٪)

المعصومين، فما جاء عنهم لا يرد حثى لو كان معارضأ لعقول أتباعهم.
 بيت العصمة والطهارة يتجر عون ويتجاسرون على أهل الييت (عليهم السلام)، وهم يدعون أنهم من شيعتهم فينسبون لأهل البيت (عليهم السلام) مـا يعجبهم من الأخبار ويروون عنهم ما لا يفهمون ولا يفقهون، وكانُهم أولياء عليهم لا أولياء لهمم، أعانـا الهُ تعالى من أقو الهم، وعليه فيصحمون بعض الأخبار بحسب عقولهم وسليّيتهم، وينفون غير ها بذلك)"، ثم قال: (إن السند إذا صح كان حجة على العباد لأن خبر الثقة حجة، وإن لم يصح لا يجوز رده لاحتمـال أن يكون صدر عن أهن أهل اليبت (عليهم

 والاستحسان حتى صـار ذلك من ضروريات اللذهب كمـا ادعاه كثير من الأساطين أهل التحقيق، وهو الصحيح، فنـها مـا رواه اللفيد بإسناد صحيح عن زـرارارة بـن

 ج ( )




 () الصواب: (إن لم يُدعى).

أعين（1）قـال：قـال لـي أبو جعفر بن علي（عليهم السـلام）：يـا زرارة إيـاك وأصحاب القياس في الدين، فإنهم تركوا علم ما وكلوا به، وتكفلو ا مـا قد كفوه، يتـأولون الأخبار ويكذبون على الله عز وجل．．）（Y）، ．．．و إنمـا أوجب الأئمـة（عليهم السـلام）الرجوع

إليهم والعمل برو اياتهم）（）（）．
ثانيهما：المكانة التي أعطو ها لمصـادر هم المتتمدة ككتابي（بصائر الدرجات）، و（الكافي）، وموسوعة（بحار الأنوار）، وفيما يلي نعرض بعضأ من أقو الهم التي تبين

مكانة هذه الكتب：
قال（ميرزا كوجه باغي）عن كتاب（بصائر الارجات）：（أعلم أن الكتـاب مـــا
قد اعتمد عليـه فحول الرجـال كصـاحب الوسـائل على مـا سمعت منـه و المجلسـي في بحار الأنوار وقد جعل له علامة（ير ）، وصرح في الفصل الأول من مقدمات البحـار عن عد مدارك البحار：كتاب بصائر الدرجات للشيخ الثقة عظيم الثـأن محمد الحسن

الصفار（8）
وفـي الفصل الثاني في بيـان الوثـوق على الكتب المؤلفة منـه البحـار ：كتـاب
بصائر الارجات من الأصول المعتبرة التي روى عنها الكليني و غيره（）． وقال العالم الجليل السيد محمد باقر الجيلاني الأصفهاني الملقب بحجة الإسلام في رسالته في العدة في شرح كلام الفاضل الاستر ابادي：الصفار الذي هو من أعـاظم المحدثين والعلماء وكتبه معروفة مثل بصائر الارجات ونحوه）، ثم قال：（（فقد تحصل من ذلك كله أن الكتاب من الأصول المتنبرة والمعتمدة عند الأصحاب）（（）．
（＂）（زرارة بن أعين）، وثقه شيوخهم واعتبروه أحد الرجال الستة ــ من أصحاب أبي جعفر، وأبي عبد الشَ ـ الذين


 －



المطبعة الإسلامية－نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية－قم．
 الطبعة الأولى سنة（9 19 （1）هـ）－طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم．

ومن أقو الهم التـي تبين لنـا مكانـة كتـاب (الكـافي) عندهم: أنــه ((قد انفق أهل الإمامة وجمهور الثيعة، على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به، والثقة بخبره، والاكتفاء بأحكامه، وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجتـه و علو قدره ـ على أنـه ـ القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإنقان إلى اليوم)(1) . كما قالوا عن موسوعة (بحار الأنوار): إنها تعتبر (مرجعأ للأعـلام، ومصدر ا للأنامه.. فقد كان و لاز ال ـ بحق ـ مصدر أ لكل من طلب بابأ من أبواب علوم آل محمد
 حديثية نادرة، ودرة فاخرة للأمة الإسلامية..))(٪).
 (الحسن) الحسن أفضل من الحسين، فقيل: فكيف صـارت الإمامة من بعد الحسين في عقبه دون ولد الحسن؟.

فقـل: إن الله تبـارك وتعـالى أحب أن يجعل سنـة موسـى و هـارون جاريـة في الحسن والحسين عليههـا السـلام، ألا ترى أنهـــا كانـا شـريكين فـي النبوة، كـــا كـان الحسن والحصين شريكين في الإمامة، وأن الش عز وجل جعل النبوة في ولد هـارون

ولم يجعلها في ولد موسى، وإن كان موسى أفضل من هارون عليهما السلام)()(). أما أقوال علمائهم فذهبت إلى ما ذهبت إليه رواياتهم، فقد نقل (المفيد) إجماع الإمامية قائلا: (ا(ثفقت الإمامية على أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله في بني هانشم خاصة، ثم في علي والحسن والحسين ومن بعد في ولد الحسين دون ولد الحسن ـ عليهما السلام - إلى آخر العالم)(8).

أهم شروط الإمامة عذد الاثنى عشرية:
اشترطت الاثثى عشرية في الإمامة عدة شروط أهمها:

ا. النص والتعيين:
يعتقد الاثنـى عشـرية أن الإمامـة منصـب إلهـي كـالنبوة، فكمـا أن الله سـبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة و الرسالة، ويؤيده بالمعجزة التـي هـي كـالنص مـن الله

 تكون إلا بالنص من الهّ تعالى على لسان رسوله و لسان الإمـام المنصوب بـالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده، وإن النبي
 على إمامة الحسن والحسين ـ رضي الله عنهما ــ، و هكذا إمامأ بعد إمام، ينص المتقّدم

منهم على المتأخر إلى آخرهم" (')
جاء في (الكافي) عن (أبي عبد الله) هِّهُ أنـه قـال: (لا يموت الإمـام حتى يعلم من يكون مـن بعده فيوصـي إليـه)()(ك)، وقد يحصـل ذلك العلم قبـل موت الإمـام، إمـا بوحي من الله عز وجل()، أو يقر أ الصحيفة التـي قيل: إنـه ذكر فيهـا أسماء الأئمـة، وأسماء أمهـاتهم (\%)، أو عن طريـق الروايـات التـي روو هـا عن الرسول


$$
\begin{aligned}
& \text { (الإمامية -ص[ [97-97]، عقيدتنا -ص [97 [97]). }
\end{aligned}
$$

 وما هذه الأنوار النسععةّ فيل: يا إبر اهيم هؤلاء الأئمة من ولد علي وفاطمـة؛ فقال
 علي بن الحسين وابنه محمد وابنه جعفر وابنه موسى و وابنه علي و وابنه محمد و ابنـه
 أسمائهع(")، أو عن طريق ظهور إحدى علامات الإمامة عليه فيعرف أنـه الإمام دون

غيره.
وقد أفرد الاثغى عشرية في كتبهع أبوابـ لإثبات النص على الأئـة مــا يدل

 و((باب ما نص اله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدأ فو احدأ) (O)،
 الإشارة والنص))((7) على ذلك (الإمام، وكل هذه الأحاديث تثبت ما ذهبوا إليه من القول بالإمامة.
ومن الأدلة التي يوردونها أيضأَإلإثات النص على الأنمة ما روي عن رسول
 هم خلفائي وأوصيائي وأولياني وحجج الهُ على أمتي بعدي، المقر بهم مؤمن و المنكر لهم كافر ) )"

(



(3)
(7) (r)


وقوله: ((المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كـافر ): دليل على عظم منزلـة الإمامـة
عند الاثثى عشرية، وهو ما سنذكره فيما بعد.


 رسول الهَ ووصيه، أشهـ أنك الأول والآخر والظـاهر والبـاطن، وأنك عبد الهّ وأخو رسوله حقأ..)، فقال رسول الله أول من آمن بالهَ ورسوله ممن دعوته إلى الإيمـان من الرجـال وخديجـة من النسـاء، وأما فولها: (الآخر) فإنه آخر الأوصياء وأنا خاتم الأنبياء وخاتم الرسل...))(٪).
「. (العصمة(「):

تعتقد الاثثـى عشـرية (أن الإمـام كـالنبي يجب أن يكـون معصوماً مـن جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، من الطفولة إلى الموت، عمدأ وسهوأ. كمـا يجب أن يكون معصومأ من السهو والخطأ والنسيان، ..و الدليل الذي اقتضـى الاعتقاد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضي الاعتقاد بعصمة الأئمة، بلا فرق))(8) ومن الأسباب التي توجب عصمة الأئمة، قيل: لأنهم حفظـة الشر ع و القو امون
عليه حالهم في ذلك حال النبي كان هذا حاله لابد أن يكون معصومأ، و(لأن النـاس إنما احتاجوا إلى رئيس لكونهم غير معصومين، فلو احتاج الرئيس إلى رئيس آخر أدى إلى التنلسل، وإن احتاج إلى رعية لكان احتاج الثيء نفسه وذلك باطل))().

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر: مناقب آل أبي طالب - جّ ـ صـ ص09]. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (") روضة الواعظين ـ ص[^^^)]. }
\end{aligned}
$$


يكون له معجز يدل على إمامته، لأن العصمة ليست في ظاهر الخلقة فنرى وإنما هـي
مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علام الغيوب(') .


حيث يرون أنها صريحة في لزوم العصمة(؟)، كذا مـا روب عن أمبر المؤمنين (علي)
 بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته())()

「
بعتقـد الاثنـى عثــرية أن الإمــام كــاللنبي يجـب أن بكـون أكمـل النــاس علمـا
 ((.و الثاني: أن يكون أعلم الناس بحلال الله وحر امه وضـروب أحكامـه وأمره ونهيـه، جميع ما بحتاج إليه الناس فيحتاج الناس إليه ويستغني عنهم. والثالث: يجب أن بكون أشجع الناس لأنه فئة المؤمنين التي برجعون إليها إن انـزم مـن الزحف انهزم النـاس لانهز امه...)()، و هي من العلامـات التتي ذكرهـا الإمـام (أبـو الحسـن الرضــا) غ ((لإمْـام علامـات: يكـون أعلـم النـاس، وأحكم النــاس، وأنقـى النــاس، وأحــم النــاس، وأشنجع الناس...)(1).







والعلم، فإنهم رووا أيضـأ رو ايـات تنـاقض ذلك، فمـثلا هــاك روايـات تثبت ضـعفه وخوفه من الناس، منها ما ذكر في كتـاب (سليم بن قيس) في روايـة طويلـة: من أنـه
 ((لسبحان اله مـا واله طـال العهد فينسى. فو الها إنـه ليعلم أن هذا الاسـم لا يصـلح إلا لي،... فسكتو ا عنه يومهم ذللك.
 ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام، فلم يدع أحداً من أصحاب رسول الله صلى اله عليه وآله إلا أتاه في منزله، فناثدهم اله حقه، ودعاهم إلى نصرته، فما استجاب منهم رجل..)(1).
 ابنيه، ويذهب يطرق أبواب الناس يستعطفهم ويستنصر هم؟!!.
ثم إن مبدأ اللَّقية يناقض تمامأ الثجاعة، فما وضع هذا المبدأ إلا ليكون در عـا
يتخذه الخائفون لحمايتهم.

## ؛. ظهور المعجزات على يدي الإمام:

يعتقد الاثثى عشرية أن اله أظهر على أيدي الائمة المعجزات والدلائل؛ لأنهم حجته على عباده( ()، وإن الإمامـة كمـا نوجب لصـاحبها النص و العصمة فإنها كذلك

توجب المعجزة( ${ }^{()^{(1)}}$
ومـن الروايـات التـي أوردو هـا فـي كتبهم علـى ذلـك، مـا روي عـن (موسـى الكاظم)



 النورين - صـ


(الكاظم): ((اذهب إلى تلك الشجرة ـ وأثنار إلى أم غيلان ـ فقل لها يقول لك موسى بن
 يديه، ثم أثنار إليها فرجعت..)(1)
كذلك ما روي عن (يحيى بن أكثم) أنه سأل (الرضا) علّهُ عن الإمام فقال: (أنـا هو )، فقال له: علامة؟ فكان في يده عصا فنطقت وقالت: (إن مو لاي إمام هذا الزمـان


لماذا أظهر الأئمة تلك المعجزات لفئـة معينة من النـاس واتقوا غير هم، أليس هذا تقصبرأ من الأئمة في دعوة الناس للحق، وإنكار الباطل؟!. ولو قيل: إنهم أظهرو ها لجميع النـاس فإن هذا ينـافي عقيدة الثَّقــة التي سـاقت الاثثى عشرية روايات كثبرة لإثباتها، ثم من أعطي هذه المعجزات والقدرات لا يتخذ من التَّقة أسلوباً يعيش به فيكون كالضحفاء العاجزين عن نصرة أنفسهم.

## -• أن يستوي على الإمام درع رسول الله

 عندما بيّن علامات الإمام ذكر منها: (إوإذا لبس در ع رسول الله صلى الله عليـه وآلــه




## 7. أن يكون عند الإمام سلاح رسول اللهّ





 .

ودليله ما روي عن (أبي عبد اله) وطّهُ، أنه فال: (مثل السلاح فينـا مثل التابوت
في بني إسر ائيل، أهل بيت وقف التابوت على بـاب دار هم أوتوا النبوة كذلك ومـن صـار إليه السلاح منا أوتي الإمامة))(')، وفي رواية أخرى قال: (إنما مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل، حيثما دار التابوت دار الملك فأينما دار السلاح فينا دار



## V. أن تكون في الأعقاب:

من شروط الإمامـة عند الاثثى عشرية أن تكون في الأعقـاب، كمـا جـاء في بعض عناوين أبواب الكافي (باب ثبات الإمامة في الأعقـاب و إنها لا تعود في أخ أو عم)(8)، ذكر فيه خمسـة أحاديث، منهـا مـا روي عن (أبي عبد اله) هِّهُ أنـه قـال: ((لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدأ، إنما جرت من علي بن الحسين كما قـال الهَ تبـارك وتعـالى:

 فقيل له: ففي أخ؟ قال: لا، فقيل له: ففي من؟ قال: في ولدي، وهو يومئذ لا ولد له))(آ"

## منزلة الإمامة عند الاثنى عشرية:




 " [الأنفال:V0].





يعتقـدون أن الإمامــة ركـن مـن أركــن الإسـلام، وأصـل مـن أصـول الـدين،


 أولهم علي بن أبي طالب وآخر هم القـائم هم خلفئئي وأوصيائي وأوليـئي وحج على أمتي بعدي، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر )(). وقولـه: ((المقر بهـم مؤمن والمنكـر لهـم كــافر )، لأن الإمامــة مـن المعتقدات الأساسية عند الاثثى عشرية لذا فإن منكر ها كافر والمتققد بها مؤمن كما نصت عليـه
 طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنـا ومن أنكرنا كان كافر أ، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنـا كـان ضـالا حتى يرجع إلـى الهـى الذي (فترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل الهَ به ما يشاء))(8) ويتساوى في ذلك الأنبياء و غبر هم فمثلا ورد في روايـات الاثثى عشرية عن (إنطـاق حوت يونس بو لايتـه ـ أي (علي) ولهّه - وو لايـة أهل البيت ـ عليهم السـلام
 من (لدن) آدم إلـى صـار جدك محمد ـــلى الله عليه وآلـه ـ إلا وقد عرض عليـه ولايتكم أهل البيت، فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص، ومن نوقف عنها وتتتتع في


 يونس نول أمير المؤمنين عليأ والائمة الر اثندين من صلبه، في كلام لـه قال: فكيف
 مطبوعات النجاح ـ القاهرة.





أنولى من لم أره ولم أعرفه، وذهب مغتاظـا، فـأوحى الهَ تعـالى إلـي أن التقمي يونس و لا تو هني له عظما، فمكث في بطني أربعين صباحأ يطوف مع البحـار في ظلمـات مئات ينادي: أنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قد قبلت ولاية علي بـن أبي طالب والأئمة الر اشدين من ولده فلما آمن بو لايتكم أمرني ربي فقذفته على ساحل

البحر، فقال زين العابدين: ارجع أيها الحوت إلى وكرك، واستوى الماء..))(1 (') وجاء في رواية أخرى عن أمير المؤمنين



بطن الحوت حتى أقر بها)(٪)
فال (المجلسي): ((المر اد بالإنكار عدم القبول التـام ومـا يلز مـه مـن الاستشـفاع
والتوسل بهم)(「)
ولا أدري كيف تجر أ هؤلاء وتطـاولوا على أنبيـاء الله ورسـله عليهم السـلام؛
الذين اصطفاهم الهه سبحانه من خبرة خلقه، ألم يكفهم تطاولهم على الصحابة وتعتبر الاثثى عشرية الإمامة أعظم أركان الإسـلام، كمـا جـاء في الكافي عن (أبي جعفر ) والحج، والو لاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالو لاية))(8)، فقالوا: إن سبب ذكر الو لايـة ((التي هي من العقائد الإيمانية مع العبادات الفر عيـة، مع تأخير هـا عنهـا، إمـا للمماشــاة مـع العامـة، أو المر اد بهـا فرط المودة والمتابعـة اللتـان همـا مـن مكمـلات الإيمـان أو المـراد بــالأربع الاعتقــاد بهـا، والانقيـاد لهـا، فتكـون مـن أصــول الـــين لأنهـا مـن ضرورياته، و إنكار ها كفر، والأول أظهر )(0)
 -

 (rؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ فم)




ويبين (المازندراني) سبب قوله: (ولم يناد بشـيء كمـا نودي بالو لايـة)، قـائلا:
((لأن النداء بها وقع مكررا غير محصور وفي مجمع عظيم في غدير خم بخـلاف غيـر الولايـة فإنـه لـم يقع التكـرار فيـه مثـل النكـرار فيهـا، ولـم يقع فـي مجـع مثـل مجمعها)(1)

ومما يبين سبب أفضلية الو لاية على باقي الأركان ما روي عن (أبي عبد الله)
 والوالي هو الدليل عليهن.. ثم قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضـا الـرحمن الطاعـة للإمـام بعد معرفتـه، إن الهَ يقول:

وَمَنْ تَوَلَّ فَمَاَّأَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْمَفِيظًا
وتصدق بجميع مالـه، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولايـة ولـي الله، فيو اليـهـهويكون جميع أعماله بدلالتـه لـه عليـ، مـا كـان لـه على الهـ حق في ثـواب، ولا كـان مـن أهل الإيمان، ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته)()() علل قوله: ((ما كان له على الهُ حق في ثواب، ولا كان من أهل الإيمـن)")، بـأن آيات الو عد لا تشمل من لا يقر بالو لاية؛ ((لأنه إنما و عد المؤمنين الثواب بالجنة، وهو لـيس مـن المـؤمنين فـلا يسـتحق الثـواب بمقتضــى الو عـد أيضــَ وإن كــن المؤمنـون المحسـنون أيضـأَ لا يسـتحقون الثواب بمحض أعمـالهم لكن يجب علـى الهل إثــابتهم
بمقتضـى و عده) (T).
 ((الظاهر أنه إثنارة إلى المخالفين والمراد بهم المستضـففون(5)، فإنهم مرجون لأمر




(8) المستضحفون: هم ـ كما يقول (المجلسي) -: (ضيعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالهم، ومن لم يتم عليه الحجة ممن يموت في زمن الفترة، أو كان في موضع لم يأت غليه خبر الحجـة فهم المرجون لأمر اله، إمـا


الله ولذا قال بفضل رحمته في مقابلة قوله: ((ما كـان لـه علىى الهَ حق)، والحاصل أن المؤمنين لهم على الله حق لوعده، والمستضـعفون ليس لهم على الله حق، لأنـه لـم يعدهم الثو اب، بل قال إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فإن أدخلهم الجنة فبمحض فضله، ويحتمـل أن يكـون إثــارة إلـى المـؤمنين العــارفين أي إنمـا يــــل الــؤمنين الجـــة، و إدخالهم أيضاً بفضله لاستحقاقه والأول الأظهر )(1). وقولهم مردود عليهم حيث إن دعوة جميع الرسل والأنبيـاء ـ عليهم السلام كانت إلى توحيد الله تعـلىى، وهو مـا أمرنـا بـه سبحانه في كتابـه الكريم لا إلى ولايـة



 [البينة]، فلو كانت الولاية لها هذه المكانة ـوخصوصـا أعمـال النـاس لا تقبل إلا بها، بل إن من لم يقر بها لا إيمـان لـه، وإنها هـي مفتاح الأركـان حيث إن بها كمـا قالوا: ((تنفتح معرفـة بقيـة الأركـان وحقائقها، وشر ائطها، وآدابهـا، ومو انعهـا، ومصـلحها، ومفسدها)(I) -، لورد ذكر ها في القرآن، ولعظم شأنها كما عظم شـأن الصـلاة والزكـاة، فهل يعقل أن لا يبين اله سبحانه لعباده الطريق للوصول إلى رضـاه؟!!. قـال تعـالى:



ثم إن هذه الرو اية وما وافقها من روايـات تقف أمامهـا روايـات أخرى وردت
في مصادر هم المعتمدة بلغت حد النو اتر، تخبرنا أن من مات ولم يشرك بالهَ شبئٔأ كان حقأ على الله سبحانه أن يدخله الجنة، ومن هذه الروايات ما يلي: ا. روي عن النبي

دخل الجنة)(1) (1)

حق اله عز وجل على العباد؟ ـ يقولهـا ثلاثـأ ـ، قال: الها ورسوله أعلم، فقـل رسول الله: حق اله عز وجل على العباد أن لا يشركوا به شيئّا، ثم قـل صلى الله عليهه وآلـه: هل تدري مـا حق العبـاد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ قـل: قلت: الله ورسوله

أعلم، قال: أن لا يعذبهم، أو قال: أن لا يدخلهم النار )().

الله عليـه وآلـه يقول: إن الله عز وجل قـل: مـا جزاء مـن أنعمت عليـه بالتوحيد إلا (الجنة))()

قال اله جل جلاله: إني أنا الشه لا إله إلا أنا فاعبدوني، من جاء منكم بشهـادة أن لا إلـه إلا اله بالإخلاص دخل في حصني أمن من عذابي))(8).











厂. وروى (أبو بصير) (1) عن (أبي عبد الهّ)


 فأين ذكر الولاية في هذه الروايات!!
فابن فلتم: لم تذكر الولاية لأن من شُروط لا إله إلا الهُ الإقرار للإمام بأنه إمام من قبل الهَ عز وجل على العباد، وأنه متنرض الطـة
 عن (علي بن أبي طالب) )
 دين أصلا ودعامة، وفر عأ وبنيانأ، وإن أصل الدين ودعامته قول: لا إلـه إلا الهّ، وإن


 ودعا إليه، فكيف يقال: إنها من شروط أصل هذا الاين؟!!.
(1) (ليث بن البختري المرادي)، (أبو محمد)، وقيل: (أبو بصير الأصغر)، روى عن (أبي جعفر) و(أبي عبد الش)
 السلام) يتضجر به ويتبرم، وأصحابه مختلفون في شأنه، قال: و عندي أن الطعن إنما وقع على دينـه علىى حدبثه، وهو عندي ثقة))، وقال (العلامة الحلمي): (والذي أعتمد عليه فبول روايتنه من أصنحابنا الإمامية..)".
 *






واعتقاد الاثثى عشرية في أن الإمامـة (زمـام الدين ونظـام المسلمين وصـلاح الانيا وعز المؤمنين، و هي أس الإسلام النامي وفر عه السـامي)(1) (') يعارضـه مـا جـاء في كتبهم حيث تروي أن الإمـام في مجلس واحد وفي مسـألة واحدة يجيب بثلاثـة أجوبة مختلفة، ويحيل ذللك على اللَّقية، أو على حريــة الإمـام فـي الفتوى، أو أن لـه أن يجيب على الزيادة والنقصـان، فمن كان هذا حاله كيف يوصف بأنـه إمـامٌ هـادٍ، وكيف تكون الإمامة نظام المسلمين ومن اعتقدوا بها مختلفون.

ومما يثبت ذلك ما روي في الكافي عن (زرارة بن أعين) أنـه قـال: ((لمـألته ـ
أي (أبي جعفر ) هُ هُ - عن مسألة فأجابني، ثم جاء رجل فسأله عنهـا فأجابـه بخـلاف مـا أجـابني، ثم جـاء رجل آخر فأجابـه بخـلاف مـا أجـابني وأجـاب صـاحبي، فلمـا خرج الرجالن، قلت: يَبْنْنَ رسول الشه رجـلان مـن أهل العراق من شيعتكَ قدما يسـألان؛
 وأبقى لنـا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم النـاس علينـا ولكـان أقل لبقائنـا
 لـضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جو اب أبيه))(٪). الإمام أنثجع النـاس هذا مـا اتفقت عليـه الاثثـى عشرية، فمـا بـال هذه الرو ايــة تتبت أن من الشبعة من هو أشجع مـن أئمتهم، ويعـارض هذه الروايـة مـا قالـه أهل البيت فـي وصف شيعتهم فهو لا يثبت لهم إلا عكس مـا قالـه (زرارة)، فهذا أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) نِّ4، يقول واصفأ لهم: (لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصئهم لمـا خلص من الألف





 صט]

واحد، ولو غربلتهم غربلـة لـم يـق منهم إلا مـا كــان لـي إنهم طـال مـا اتكـوا علـى (الأرائك، فقالوا: نحن شيعة علي، إنما شيعة علي من صدق فوله فعله))(1).
 لي شيعة، ابتغوا قتلي، وأخذوا مالي، والهَ لأن آخذ من معاوية ما أحقن بـه من دمـي، وآمن بـه في أهلـي خبر مـن أن يقتلوني، فيضيع أهل بيتي، والله لـو قاتلت معاويــة لأخذوا بعنقي حتـى يدفعوا بـي إليـه سلمأ، واله لأن أسـالمه وأنـا عزيز خير مـن أن
 طويلـة فـال فيهـا: (الللهم إنــي دعوت وأنــرت، وأمـرت ونهيت، وكـانوا عن إجابــة الداعي غـفلين، وعن نصـرته قاعدين، وعن طاعته مقصرين و لأعدائـه ناصـرين،

اللهم فأنزل عليهم رجزك، وبأسك و عذابك، الذي لا يرد عن القوم الظالمين..)((). ثم إن خذلانهم (للحسين) ) عليهم قائلا: ((اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقأ، واجعلهم طر ائق قددأ، ولا ترض الو لاة عنهم أبداً، فإنهم دعونـا لينصرونا، ثم عدوا علينا فقتلونـا)((8)، ولعلها دعوات استجيبت فكان تفرقهم وإذلال الأمم لهم، فأي أسنة أو أي نـار يمضـي عليهـا قوم هذا

تاريخه؟!!.
وكما أن اللَّقية سببٌ في ذكر ثـلاث إجابـات مختلفة فإن الاثثى عشرية تورد
سبباً آخر في رواياتهم، وهو أن الإمام فوض له في ذلك، فلـه حريـة الإفتـاء، فقد يفتي في تفسير آية من كتاب الله بثلاثة أجوبة مختلفة، ويعلل ذلك بأنه قد فوض إليه، فيقول فيه ما يشاء، مثال ذلك ما روي في (الكافي) (باب الثفويض إلـى رسول اله صلى اله












فأجاب فيها ثلاث إجابات مختلفة، و عندما سئل عن سبب ذلك فال: ((إن الله عز وجل فـوض إلـى سـليمان بـن داود فقـال: إلـى نبيـه صـلى الله عليـه و آلـه وسـلم فقـال:

فَنَنُهُو اْ كـللك قـولهم: إن للإمـام أن يجيـب علـى الزيــادة والنقصــان، يعـد سـبباً لتعـدد الإجابات وتباينها، كما روي عن (أبي عبد الله) عن المسألة فتجيبني فيهـا بـالجو اب ثـم يجيئك غيرِي فتجيبيـه بجوابٍ آخر؟ فقـال: إنـا نجيب النـاس علـي الزيــادة و النقصـان، قـال (الســائل): قلـت: فـأخبرني عـن أصـحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صدقوا على محمد أم كذبو ا؟ قال: بل صدقو ا(ب)، قلت: فما بالهم اختلفو ا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كـان بـأتي رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسلم فيسـأله عن المسـألة فيجيبـه فيهـا بجواب ثـم يجيـهـ بعد ذلك مـا ينسـخ ذلك الجو اب فنسخت الأحاديث بعضـها بعضـ))() . ويلاحظ من هذا مدى الاختلاف الو اقع في الرو ايـات الواردة في كتب الاثثى عشرية، و هذا الاختلاف بنفي دعوى أن الإمامة نظام المسلمين، ولا تكون الهـدايـة إلا بالإمام.

## ثـانباً: الثَّقَبـة:




 عشرية، وإن قيل: المقصود بالصحابة هنـا أبو ذر وسـلمان الفارسـي والمقداد بـن الأسود وعمـار بـن ياسـر، أو

الخمسة أو السبعة على خلاف في رواياتّهم، يقال: إن سؤ ال السائلّ جاء عامأ، ولا يوجد دليل على تخصيصه.




يعد الاثثى عشرية النَّقة مبدأ أساسيأ في حياتهم الخاصـة والعامـة، فهي عبارة عن نظام سري يلجأ إليه الاثثى عشرية دفاعأ عن أنفسهم، أو في حروبهم لخصومهم، فقد كان لللَّقية دور كبير في إسناد الزعامات المذهبية الثيعية التي ظهرت بعد الغيبـة الكبرى، مما سمح باستمر ار نشاطها في مأمن من السلطة الحاكمـة(')، يقول الدكتور (موسـى الموسـوي): (إن فكـرة اللَّقــة التـي ظهـرت بــلمفهوم الثـيعي الخـاص إنمـا ظهرت في أواسط القرن الرابع الهجري، وهو بعد الإعلان عن غيـة الإمـام الثانـي عشر، وإنها ظهرت في مستهل ظهور عصر الصراع بين الثيعة والتثيع و عندما أرادت الزعامات الثيعية الدذهبية والسياسبة والفكرية أن تتخذ العمل السري وسيلة للقضاء على الخلافة العباسية الحاكمة والإعلان بعدم شر عيتها)(٪) وقد اسـتخدمت الاثغى عشـرية عقيدة النَّقــة لتفسـير الأحداث التاريخيـة بـين
 و(عثمان) هِّ كان كَّقية، حيث يقول (المفيد): (كانت إمامـة أمير المؤمنين بعد النبي
 التصرف على أحكامها، مستعملا للَّقية والمداراة، ومنها خمس سنين وأشـهر مدتحنـأ بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمـارقين()، ومضطهـآَ بفتن الضـالين، كمـا كان رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة سنة من نبوتـه ممنو عأ من أحكامهـا، خائفأ ومحبوسأ و هاربأ ومطرودأ، لا يتمكن من جهاد الكافرين، ولا يستطيع دفعأ عن المؤمنين، ثم هاجر وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهداً للمشركين مدتحـنأ بالمنـافقين إلى أن قبضه الهه ـ تعالى - إليه، وأسكنه جنات النعيم)(5). وبهذا القول يعارض (المفيد) نفسـه حيث قـل: (وممــا حفظ العلمـاء من كـلام أمير المؤمنين أنه قال: (... أتنتموني فقلتم: بايعنا، فقلت: لا أفعل، فقلتم: بلى، فقلت: لا، وقبضت يدي فبسطنمو ها، وناز عتكم فجذبتمو ها، وتداككتم عليّ تداك الإبل الهيم
 (r) ورد في كتاب (معاني الأخبار): أن المر اد بالناكثين: الذين بايعوا بالمدينة ونكثوا بيعته بالبصرة، والقاسطين:




على حياضـها يوم ورودها، حتى ظنتت أنكم قاتلي، وإن بعضكم قاتل بعض، فبسطت يدي فبايعتموني مختارين...)(1)

فكيف يقول: ((كانت إمامة أمبر المؤمنين بعد النبي صـلى الله عليـه وآلـه...)"،
 بلى، فقلت: لا، وقبضت بدي فبسطنمو ها..)(؟!!.

النبي
الأول: أن المبايعة تتناقض مـع فكرة الوصية أو النص التي يعنقد بهـا الاثنى عشريـة، لأن المبايعة فرع الاختيار، فلا تكون البيعة إلا لمن اختـاره النـاس، ولو كـان منصوص على إمامة (علي) غِّهُ للزم الناس التسليم.
 سيقتلونه ويقتلون بعضهم بعضاً لما بايعهم، فمبايعته لهـم لحقن دمـه ودمـاء المسلمين،
 (المفيد): ((كانت إمامة أمبر المؤمنين بعد النبي صللى الله عليه وآله...))؟!. كذلك تنازل (الحسن)
 مـا نسـب إلـى (أبي جعفر)
 فو الله لربما سمعت من يشتم علياً وما بيني وبينه إلا أسطو انة فأستتر بها، فإذا فر غت
(1) الإرشاد- ج) . ([99


 الأنوار - جr-

من صلواتي فأمر به فأسلم عليه وأصـافحه)(1)، و هكذا يمكن تفسير كل مو اقف الأئمـة مع الصحابة
وفيما يلي عرض لتعريف التَّقة، وأحكامها، ومنزلتها عند الاثنى عشرية.

## تعريف اللَّقية عند الاثنى عشرية:


وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا)((').

وقيل: ((المراد بها إظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به خوفـ))(٪).
وقيل: (هـي التحفظ والتحرز عن ضرر مـا هو قادر على الإضـرار، وذلك
بإظهار مو افقته في قول أو فعل يخالف ما يعتقفـه المنقي بقصد دفع ضرره عن نفسـه
وماله و عرضهة)(٪)
يلاحظ من خلال هذه التعريفات أن التَّقية تدور حول أربعة أمور أساسية عند
الاثنى عشرية، هي:

ا ـ أن يظهر الإنسـان لغيره خـلاف مـا يبطن، وهـو (أن يقول الإنسـان قو لا
مغاير أللواقع، أو يأتي بعمل مناقض لموازين الشريعة)() .
「. أن تكون في حالـة الخوف على الدين، أو اللنفس، أو المـال، أو العرض،
وفي ذللك يقول (الثشيرازي): (حينمـا تتعرض نفس الإنسـان ومالـه وعرضـه للخطر أمام عدو متعصب عنيد، دون أن يسنطيع تحقيق أمر مـا، ففي مثّل هذه الحالـة يجب أن لا يلقي الإنسـان بنفسـه في التهلكـة ويفرط في الطاقـات الموجودة، بـل عليـه أن

 ص [ [




(الْقَّة ترس الهؤمن))(')، وقالوا في بيـن معنى ((نترس المؤمن): ((تعيير لطيف ييبن أن اللَّقية وسيلة دفاعية أمام العدو )(٪).
وهي كذلك ترس اله تعالى وضعه بينه وبين خلقه حيث روي ري عن الغي (أبي عبد
 الخلق من عذاب الشه أو من البلايا النازلة) (5)
و هناك روايات تحث الاثني عشري على استعمال التقية مـ من ين يأمنه حتى تصبح له سجية وطبيعة فيكنه النتعامل بها عندئذ مع من يحذر وي ويخافه بإبقان، فقد


 معتنقات الاثثى عشرية سواء كان من السلمين أو الكفار، وممـا يدل على ذلك مـلك مـا
 ويقصدون بالعامة أهل السنة.

؟. تكون اللَّقية فيما يدين به المخالفون، وفي هذا رويت عدة رو ايات، منهـا مـا
 يصلي معهم صـلاة تَّقــة، و هو متوضـئ إلا كتب الله لـهـ بهـا خمسـأ و عشرين درجـة، فار غبوا في ذللك)(').
 (\%


 الطبعة الأولى سنة (• ( § اهـ) - طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم).




 البيت - جغـ صص [ّاץ
 مؤسسة آل البيت لإحياء التنراث ـ مشهد).

## أحكام التَّقية عند الاثنى عشرية:


ركن من أركان الدين كالصلاة أو أعظم، حيث قالوا: (اعتقادنا في الثَّقــة أنهـا واجبـة،
من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة))(1) .

الصلاة)(1).

الصـلاة لكنت صـادقا))(؟).

بل هي أعظم من الصلاة حيث بلغت منزلتها عندهم أن جعلو هـا تسـعة أعشـار
الاين، ولا دين لمن لا تَّقية له، كما روي عن ( جعفر الصادق) هِّهِ، أنه قال: ((إن تسعة

وعدّوا نتركهـا ذنبـا لا يغفره الله، ودليـل ذلك : (يغفر الله للمؤمن كل ذنب،
ويطهـره منـهـ فـي الــنيا والآخـرة، مــا خــا ذنبـين: تــرك التَّقــة، وتضـيـيع حقـوق
(الإخوان))(0).
ويعتقـون وجوب استمرار ها وعدم جواز رفعها إلى أن يخر ج القـائم، ومن تركهـا قبـل خروجـه فقد خرج عن ديـن الشه وديـن الإماميـة، وخـالف الشّ ورسوله اله والأئمة(")، ودليلهم على ذللك ما روي عن الإمـام (الرضـا) طِّهُ أنـه قال: (لا دين لمن لا ور ع له، ولا إيمان لمن لا تَققية له، إن أكرمكم عند الله أعملكم بالَّقَية، فقيل له: يـا


 ج ج -






ابن رسول اللا إلى متى؟ قـل: إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنـا أهل البيت، فمن نرك التَّقية قبل خروج قائمنا فلبس منا)(() ') ويبين (لطف الله الصـافي) معنى قولهم: (وجـوب استمر ار ها وعدم جـواز
 الإمامية، وخالف اله ورسوله أخطار فبل ظهور المهـي سلام الهَ عليـه توجب اللَّقيـة أو تجيز هـا وذلك ممكن، لكن بعد ظهوره حيث يظهر الله الإسلام والإيمان على الدين كله وينتشر ذلك في العـالم، وبحكم قوله تعالى: (يبدل اله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا) *فلا وجود للخوف حينئذ، فلا يبقى موضوع للَّقَية))( ${ }^{(1)}$
ويرى آخرون أن لللَّقية ثلاثة أحكام، تتلخص فيما يلي:
الأول: وجوبها كما لو كان تركها يستوجب تلف النفس من غير فائدة.
الثاني: مرخص بها، كما لو كان في تركها والتظاهر بالحق نـوع تقويـة لـه فلـه
أن يضحي بنفسه وله أن يحافظ عليها.
الثالث: يحرم العمل بها كما لو كان ذللك موجبأ لرواج الباطل، وإضهلال الحق،
وإحياء الظلم والجور ().
ويعلق (اللظفر) على الر أي القائل: بوجوب استمرار ها وعدم جواز رفعها
إلى أن يخر ج القائم، بقوله: ((ليس معنى اللَّقية عند الإمامية.. أن تجعل الدين وأحكامـه سرأ من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين بـه، كيف وكتب الإماميـة ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكـلام والمعنقدات قد مـلأت الخـافقين وتجـاوزت الحد الذي ينتظر من أية أمة تدين بدينها)(5).


و هذا الرأي مناقض لو اقعهم ورواياتهم؛ فهم يستعملون اليَّقية في كل أحو الهم في حال الخوف وفي حال الأمن، بل إنهم جعلو هـا شـعار أ ودثار أ لهم، ودليل ذلك مـا


وروي عنه أيضـأ أنه قال: ((عليكم بالتقيـة فإنـه ليس منـا من لـم يجعلهـا شـعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذر ه)(Y) .
بل هي طبيعة ملازمـة للمذهب الاثتى عشري، دليل ذلك مـا روي عن (أبي


 ومعنى قوله هذا: (أي أخذ الهّ عهداً على المقرين بأمرنـا على استتاره وكتمانـه على
 المتضمن للإضرار علينا)() ${ }^{(7)}$
ومما يدل على أن الاثثـى عشرية بستعملون الثَّقـــة في كل أمور هم سواءٌ في أمور دينهم أو دنياهم، ما قاله (ناصر مكارم) من (أن غاية التَّقة لا تتحصر في حفظ الأنفس ودفع الخطر عنها أو عما يتعلق بها من الأعراض والأموال، بل قد يكون ذلك لحفظ وحدة المسلمين وجلب المحبة ودفع الضـغاين فيمـا ليس هنـاك دواع مهمـة إلى إظهار العقيدة والدفاع عنها.
كما أنه قد يكون لمصـالح أخر، .... فهي - بمعناها الوسيع ـ تكون على أقسـام: اللَّقية الخوفي، والتَّقة التحبيبي، والَّقَّة لمصالح أخر مختلفة.... من غير فرق بين أن
 (r) صض (r)




ج (o)

تكون المصلحة التي هي أهم حفظ النفوس أو الأعراض والأموال، أو جلب المحبة ودفع عوامل الشقاق والبغضـاء أو غير ذلك مما لا يحصى))(1'). من ذلك كلـه علم أن الاثثـى عشرية جعلت النَّقــة ليست فقط در عأ تنقي بـه شرور الآخرين، بل أسلوبأ حباتئَ تتعامل به حتى مع من كان على نفس المذهب، فقد سرت في حيـاتهم كسريان الدم في العروق، ومـا ذلك إلا لعظم المنزلـة التـي بلغتهـا الأقّقة عندهم.

## منزلة الثَّقية غد الاثنى عشرية:

بلغت اللَّقة عند الاثنى عشرية منزلة عظيمة، فهي تسعة أعشـار الدين، حيث رووا عن (الصادق) ولّهُ أنه قال: (إن تسعة أعشـار الدين في اللَّقـةـ، ولا دين لمن لا

وقد أولوا الآيات في الَّقَّة ومن الآيات الني أولت قوله تعـلى:


كـــذا فولــــه تـعـــــلى:

آلَّسَبِّةَ

$$
\begin{aligned}
& \text { الإمام أمبر المؤمنين. }
\end{aligned}
$$



، قال:

## ثـالثاً: البداء(؟):

احتل موضوع البداء جانباً مـن مراجـع الاثثـى عشرية، حيث أفرد لـه بعض
 فأصبح أصلا من أصولهم التي انفردوا بها عن المسلمين. وحديثي عن البداء يتجلى في النقاط التالية:

ما مفهوم البداء عند الاثثى عشريةّ؟. متى ظهرت عقبدة البداء عند الاثنى عشرية؟

وما سبب اعتناقهم لهذه العقبدة؟.
وما الأدلة التي استتلوا بها عليه؟.

## ما مفهوم البداء عند الاثنى عشريةّ؟.


 والثاني: نشأةً الرأي الجديد، قال الفراء: بدا لي بياء أي: ظهر لي رأي آخر، وقال ألجوهري: بدا له في الأمر بداء أَي: نُّأَه فيه رأيه.

 واللباء بمعنيه يستلز مسبق الجيل وحدوث العلم وكاههطا محال على الّه عز وجل، ونسبّنه إلى الشه سبحانه من أعظم الككر ، فان علمه تعالى أزلي وأبدي. ولعل أول ظهور لهذه المقالة في الإسلام كان على يد الفرق السبئية حيث إنهم كما يقول (اللططي): (كلهم يقولون


 اللعوم للطباعة ـ القاهرة).




اختلفت الاثثى عشرية في مفهوم البداء بين منزهٍ له تعـالى حـائر في مفهوم
البداء، وبين مثبتٍ للبداء على الله تعالى بمعناه اللغوي، وفيما يلي بعض أقوال علمـاء الاثثى عشرية التي تبين مدى اضطر ابهم في بيان مفهوم البداء: أولاً: البداء في التكوين كالنسخ في التشريع:
تبنى هذا الر أي أكثر علمـاء الاثثى عشرية من بين هؤلاء مـن يلقبـه الاثشى عشرية بـ(الصدوق) في كتابه (النوحيد) حيث قـلا ((معنـاه أن لـه أن يبدأ بشـيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الثيء ويء ويبدأ بخلق غيره، أو يـأمر أمرأ أثم ينهى عن مثله أو ينهى عن شيء ثم يـأمر بمثل مـا نهـى عنـه، وذلك مثل نسـخ الشرايع....
 التعفف عن الزنا زاد في رزقه وعمره)(1) .
 بيانه له ذكر معنى البدء لا البداء، وكلاهما يختلف عن الآخر، ثم ربطه بمعنى النسخ،
 وحدوث اللعلم لها تعالى الهّ عما يقولون. ويعرف (المفيد) البداء بقولـه:("محنى البداء مـا يقول المسلمون بـأجمعهم في النسخ وأمثاله من الإفقار بعد الاغناء، والإمر اض بعد الاعفاء، والإماتة بعد الإحيـاء، وما يذهب إليـه أهل العدل خاصـة من الزيـادة في الآجـال والأرزاق والنقصـان منهـا بالأعمال)(Y)

ويوضح ذللك في موضـع آخر بقولـه: ((.. فـالمعنى في قول الإماميـة بدا له في كذا ـ أي: ظهر له فيه ومعنى ظهر فيه ـ أي ظهر منه، وليس المراد منه تعقب الر أي ووضح أمر كان قد خفي عنه وجميع أفعالـه تعـالى الظـاهرة في خلقه بعد أن لم تكن فهـي معلومـة لـه فيمـا لم يزل، و إنمـا يوصف منهـا بالبداء مـا لم يكن في الاحتسـاب ظهوره، ولا في غالب الظن وقوعه، فأما ما علم كونه و غلب في الظن حصـوله، فلا يستعل فيه لفظ البداء. ... فالبداء من الله تعالى يختص مـا كـان مشترطأ في التقدير

وليس هو الانتقال من عزيمة إلى عزيمـة ولا من تعقب الر أي، تعـالى الش عمـا يقول المبطلون علوأ كبيرأ. وقد قال بعض أصحابنا: إن لفظ البداء أطلق في أصل اللغة على تعقب الرأي [و الانتقال من عزيمة إلى عزيمة]، وإنما أطلق على الله تعالى على وجه الاستعارة كما يطلق عليه الغضب والرضا مجاز ا غبر حقيقة، وإن هذا القول لم

يضر بالمذهب، إذ المجاز من القول يطلق على الله تعالى فيما ورد به السمع))('('). ويوضح (المازندراني) مفهوم البداء بأسلوب آخر فيقول: (نوضيح ذلك أن الله سبحانه عالم في الأزل بالأشباء ومنافعها ومصالحها فإذا كـان لثـيء مصلحة في وقت من وجـه وفي وقت مـن وجـه آخر إن شـاء قدمـه وإن شـاء أخره وكذا إذا كـان لشيء مصلحة في وقت دون وقت آخر بينه في ذلك الوقت بإرادتـه و علمـه في الأزل بإثباتـه في ذلـك الوقت وتققيمـه وتـأخيره علـى حسب الاختيـار، والإر ادة الحادثـة لا لا لا ينافي الاختيار والقدرة بل يؤكدهما ولا يوجب تغيير علمه أصلا وإنمـا يوجب تغييره لو علم أنه يؤخره ولا يثبته مثلا فقدمـه وأثبته. .. نقول: المعتبر في البداء أن يوجده بالاختيار والإرادة الحادثة عند وقت الإيجـاد، وأن لا يكون للخلـق علم بصدوره عنـه
فبل صدوره عنه))(T).

ويو افقهم معاصرو هم فيعرفون البداء بأنه: (...عبـارة عن إظهـار الهّ جل شـأنه أمرأ برسم في ألواح المحو والإثبـات، وربمـا يطلع عليه بعض الملائكـة المقربين أو أحد الأنبياء والمرسلين فيخبر الملك به النبي، والنبي يخبر به أمته لم() يقع بعد ذلك خلافه؛ لأنه محاه وأوجد في الخـارج غيره وكل ذلك كـان جلت عظمته يعلمـه حق العلم ولكن في علمـه المخزون المصون الذي لم يطلع عليهـ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي متتحن. و هذا المقام من العلم هو المعبر عنـه في القرآن الكريم (بأم الكتاب).. ولا يتو هم الضعيف أن هذا الإخفاء والإبداء يكون من قبيل الإغراء بالجهل

$$
\begin{aligned}
& \text { () (لم) هكذا كتبت، والّصواب: (ثم) ليستقيم المعنى. }
\end{aligned}
$$

وبيـان خـلاف الو اقع فإن في ذلك حِكمـا ومصــالح تقصـر عنهـا العقول وتقف عندها

> الألباب وبالجملة فالبداء في عالم النكوين، كالنسخ في عالم التشريع))(('). ويؤيده آخر بقوله:(..لا يخفى أن لفظ البداء هنا مجاز أو بالنسبة إلى الخلق لا إلـى الله، لاسـتحالة الجهـل عليـه، والبداء قريـب مـن معنـى النسـخ إلا أنـه مخصـوص بأحكام القضـاء والقدر والله تعالىى أعلم)(「). مـا الفرق بين البداء واللسخ عند الاثنى عشرية!!! يقول (الحكيم) عن تصور الاثغى عشرية للبداء:(نتصـوره نسخأ في التكوين، فليس هناك فرق أساسـي بينـه وبين النسـخ مـن حيث الفكرة، وإنمـا الفرق بينهــا في الموضـوع الـذي يقـع النـــخ فيـهـ أو البـداء، فالإز الــة والتبـديل إذا وقعـا في التشـريع سميناهما نسخأ، وإذا وقعا في الأمور الكونية مـن الخلق والرزق والصـحة والمرض

وفيل: (إن النسخ عبارة عن رفع الحكم الشرعي الظاهر في الاستمرار بحيث
لم يكن النسـخ متو قعـأ، والبداء رفع الحكم النكـويني الظـاهر في الاستمرار، وإظهـار الو اقع الجديد على خلاف المنوقع، فيشنتركان في إظهاره تعـالى أمر آ على خـلاف مـا كــان متوفعــا ويختلفـان فـي أن النســخ فـي الأمـور التشــريعيـة والبـداء فـي الأمــور النكوينية..)() ${ }^{\text {(\% }}$
((فـالقول بالبـداء عنـد الإماميـة بعنـي فكرة النسـخ مطبقـة في المجـال التكويني


يقدمه وما يؤخره، وما ينقصه وما بزيده، ومـا يستبدل بـه، كما أنها تؤمن بقدرتـه علىى


هذا التقديم و التأخير و الاستبدال، و هنـالك نصـوص كثيرة تؤكد أن فكرة الإماميـة عن البداء لا تتعدى حدود هذا المعنى ولا تتجاوز عنه..)(1) ". ولي أن أسألل: هل البداء في التكوين كالنسخ في التشريع؟!. يبين الإمام (محمد أبو زهرة) معنى البداء بقوله: (إن الله سبحانه وتعالى يقدر وبعلم، ثـم بنسـخ مـا قدر ومـا علم بـأمر كونـي آخر )(Y)، و هو لا يختلف عـن تعربـف الاثتى عشرية كثيراَ، أما النسخ فيعرف: بأنه عبارة عن ((بيـان انتهـاء الحكم الثـرعي في حق صاحب الشرع، وكان انتهاؤه عند الله معلومأ إلا أن في علمنا كـان استمراره ودو امه، وبالناسخ علمنا انتهاءه، وكان في حقنا تبديلا وتغيير ٪)(「). ومن خلال التعريفين يتبين الفرق بينهمـا ففي البداء ((تتغير إر ادة الله سبحانه وتعـالى، وتغيير إر ادة الله عندهم ـ عنـد الاثثـى عشـرية ـ جـائز لأن إر ادة الله تعـالىى عنـدهم تنجبزيـة حادثـة، وليسـت أزليـة قديمـة، ولكن علم الله أزلـي يعـم الأشـياء فبـل وجودها، وما كان ومـا سيكون، ومـا يمكن أن بكون، وإذا كـان علم الله تعـالى أزليـا، فإنه بلا ريب ينتافى مع التغيير في الكون لأمـر يبدو لـه سبحانه، ولا يصـح أن يقاس تغيير مـا قدره في الكون لأمر بدا له سبحانه على نسـخ الأحكـام أو المعجزات فـإن الله سبحانه قدر في علمـه الأزلـي لكل حكم ميقانَـا وزمانًا معلومًا فـإذا انتهـى زمانــه حل محله حكم آخر بأمره ونهيه سبحانه، فليس فيه تغغير في علمه الأزلي)(٪)" أما فولهم: بأن البداء ((الإفقار بعد الإغنـاء، والأمـر اض بعد الإعفـاء، والإماتـة بعد الإحياء، و... الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال)، فإنه مردود عليهم، لأن الله سبحانه وتعالىى قدر آجال الخلائق، بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون


[^18]
ثُؤَجَلَا لِ





 (علي) منكم من أحد إلا وقد كثب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل

 أمتغني بزوجي رسول الشا، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، قال: فقال النبي



وكمـا قدر الهُ تعلى الآجـال والأرزاق قدر الأسباب لهـا، فصـلة الرحم مـثلا سبب مقدر لطول العمر، حيث إن الهُ تعالىى قدر (أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا

السبب إلـى هذه الغايـة، ولـولا ذلك السبب لـم يصـل إلى هذه الغايـة، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا))(1'). وأما فول المعاصرين بأن لها تعالى علمين: أحدهـا أخبر بـه ملاذكتهـ و أنبياءه، و علم مخزون عنده يكون منه البداء، فيجعلنا نتساءل: كيف يقول النبي لأمتـه قولا ثم يأتي خلاف ما قال؟! هل ستصدقه أمته؟!! هل الله تعالى يكذب رسله وأنبياءه؟!. روي عن (أبي جعفر) يطلع عليه أحدآ من خلقه، و علم علمـه ملائكتـه ورسـله، فأمـا مـا علم ملائكتـه ورسـله فإنه سيكون ولا يكذب نفسه ولا ملائكتـه ولا رسله، و علم عنده مخزون يقدم فيـه مـا . بشاء، ويؤخر ما يشاء، ويثبت ما يشاء) (「) يلاحـظ أن هـذه الروايــة تنــض مــا قالـه (آل كاثــف الغطـاء)، فهـو يـرى أن التغيير يقع فيما أخبر به الملائكة و الأنبياء، في حين نذكر الروايـة أن التغيبر يقع في العلم المخزون، أما ما أخبر بـه الملائكـة والأنبيـاء فإنـه لا بتغير، وقد بينـت العلـة في ذلك وهي أن لو حدث التغيير فيما أخبر بـه لكـان تكذيباً لله تعـالى، ولملائكته ورسـله،
 بوقوع شيء ما ولم يقع، لأن في ذلك تلبيسأ على الأمة، وتكذيباً للوحي، أما النسخ في النشريع فإنه يندرج ويتغير حسب حاجـات النـاس و الظـروف القائمـة في كل عصـر، فمن حكمة الله ورحمته بعباده جعل هنـالك نسـخأ في التشـريع، وهو أمر يقبلـه العقل، لكن ما الحكمة و المصلحة من البداء في النكوين؟!. ومن كله هذا نلاحظ اضطر ابهم، ونتـاقض أقو الهم، و عدم وضـوحها في هذا

ثانياً: القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى بمفهومه اللغوي: ذكر (الطريحي) في (مجمع البحرين) نقلا عن شيخ الطائفـة (الطوسـي) في كتابـه (العـدة) أنـه قــال بعـد ذكـره معنـى البـداء، وأقو ال علمـائهم فيـه:((وذكـر سـبدنا

المرتضـى ـ قدس روحـه ـوجها آخر في ذلك، وهو أن قال: يمكن حمل ذلك علىى حقيقته، بأن يقال: (بدا له) بمعنى ظهر لـه من الأمر ما لم يكن ظاهرأ لـه، وبدا لـه مـن النهي ما لم يكن ظاهرأ له، لأن فبل وجود الأمر والنهي لا يكونان ظـاهرين مدركين، و إنما يعلم أنه يأمر أو ينهى في المستقبل، فأمـا كونــه آمر أ وناهيأ فلا يصـح أن يعلمـهـ الا
 تعـالى: نعلم جهادكم موجودأ، لأن قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد موجودأ، وإنمـا يعلم كذللك بعد حصوله، فكذلك القول في البداء، ثم قال ـ الطوسي -: و هذا وجه حسن جدا())(1). وقول (المرتضى)، ثم مو افقة شيخ الطائفة (الطوسـي) لـه بقولـه: ((و هذا وجـه حسن جداf) دليل على صحة ما نسب للاثنى عشرية من القول بنسبة الجهل له سبحانه وتعالى، وذلك لأمرين:

أولهما: أن معرفة اعتقاد أي طائفة يؤخذ من أقوال علمائها، و(المرتضىى)، وشيخ الطائفـة (الطوسـي)(Y)، مـن كبـار علمـاء الاثغـى عشـرية، الـذين أطبق علمـاء الجرح و التتحديل عندهم على نوثيقهما.

ثانيهــا: أنـه لم يَرُد أو يُعلق علىى هذا القول أي عـالم من علمـائهم الآخرين، رغم وروده في كتب الاثثى عشرية، بل أعتبر رأيـا من آراء علمائهم التي فيلت في البداء، مما يدل على مو افقتهم لهما().

من كل ما سبق يلاحظ اضطر اب أقو ال علمائهم في تحديد معنى البداء، و أكثر هذه الأقوال اضطر ابأ قول (المازندراني) فهو ـ إضافة إلى ما سبق ذكره ـ تارة يقول: ((اعتقادنا في البداء على الله تعـلى أنـه محـال؛ لأن البداء ندامـة والندامـة من الجهل،



 العرفان ـ صيدا.

صـرح بـذلك علماؤنـا في التفاسـير والأصـول كالثنيخ الطبرسـي والطوسـي والسيد المرتضى والعلامة الحلي، وقال السيد عماد الدين في شرح التهذيب في قصة إبر اهيم بذبح ولده أنه لو كان حقيقة لزم منه البداء و هو باطل بالاتفـاق، ومن أقر بـه لفظـأ فقد أولـه معنـى بحيث أخرجـه مـن حققتـه كصـدر المتألهين والمجلسـي والسيد الـداماد، وتأويل البداء نظير تأويل الغضب والرضـا والأسف والنرجي، فإن جميع ذلك محـال على الله تعالى بمعناها الحقيقي)، وتارة يقول: (ومن أنكر البداء لـه تـعـلى فقد نسب العجز إليه وأخرجه عن سلطانه و عبد إلها آخر ودان بدين اليهود))(1). ثم إنــه ذكـر مـن العلمـاء الـذين ينكرون البـداء بمعنــاه اللغـوي (المرتضــى)

و(الطوسي)، و هو يخالف ما نقلته مراجع الاثثى عشرية عن معنى البداء عندهما.
 لو كان حقيقة لزم منـه البداء و هو باطل بالاتفاق)، أي اتفـق يحلم بـه (عمـاد الدين) و(المازنـدراني)، و(المظفر) يقول عن معنـى البداء: (.. ومعنـى ذلك أنـه تعـالى قد يظهر شيئٔ على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذللك الإظهار، ثم يمحوه فيكون غير مـا قد ظهر أو لاك، مـع سبق علمـه تـعـالى بذللك، كــا فـي قصــة إسماعيل لما رأى أبوه إبر اهيم أنه يذبحه..) )(Y).

## متى ظهرت عقيدة البداء عند الاثثى عشريةّ؟.

يقول الدكتور (موسـى الموسوي): إن فكرة البداء ((الظهرت في إبَّان ظهور الفرقة الإسماعيلية التي أخذت تتاهض الثبعة وتخرق وحدتها، ولذلك لا تجد أثرا لفكرة البداء حتى أوائل القرن الثالث الهجري، وأول إمـام يخاطب بشموله للبداء هو الإمام العاشر ومن بعده الحادي عشر للشيعة، في حين أنـه كـان الأجدر والأولىى أن يخاطب الإمام موسى بن جعفر بشموله للبداء، حيث كـان هو موضو عه، فلا الإمـام موسى ولا ابنه علي الرضا ولا حفيده محمد الجواد قد خوطبوا بكلمة فيها إثـارة إلى

حصول البداء بحقهم، الأمر الذي يؤكد لنا أن اللجوء إلى تبني فكرة البداء إنمـا حصل عندما أخذ التيـار الإسماعيلي يشق طريقه إلـى الوجود والظهور فـي أوائل القرن الثالث الهجري وهو عصر الإمام العانر والحادي عشر للشيعة))(1). هذا في حين تذكر مر اجع الاثغى عشرية أن أول مـن قـال بالبداء هو (عبد
 المطلب أول من فـل بالبداء)(Y)، وفي روايـة أخرى قـل: ((ييعث عبد المطلب أمـة وحده، عليه بهاء الملوك وسبماء الأنبياء وذلك أنـه أول من قـلال بالبداء) (T) و هاتـان الروايتان تعارضان ما جاء في روايات أخرى من أن الهَ عز وجل لم يبعث نبياً حتى
 نبي قط حتى يقر بخمسة: بالبداء، والمشية، والسجود، والعبودية، والطاعـة))(8)، وفي رو اية قال: (مـا بعث الله نبياً قط حتى يأخذ عليـه ثلاثئ، الإقرار لهَ بالعبوديـة، وخلع الأنداد، وأن الهَ يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء)(٪) . وفـي ضـوء هـاتين الـروايتين أتنــاءل: هـل قــل الأنبيـاء اللسـابقون بالبـداء

لأقو امهم، أم كان فقط إقراراً منهم؟.
إن قيل: كـان فقط إقرارأ منهم، يقـل: هل يعقل أن لا يخبر الأنبيـاء أقوامهم بعققدة قيل: إنها ما عبد الله تعالى و عظم بشيء مثلهـا(")، وإن قيل: أخبروا بهـا، يقـال: كيف يمكن الجمع بين هذا وبين الروايـات التـي جـاء فيها أن (عبد المطلب) أول من قال بالبداء؟

حاول (المازندر اني) الجمع بين الروايـات المتعارضـة فقال: (لا منافاة بينهـا، لأن المـراد بالأوليـة الأوليـة الإضـافية بالنسبة إلـى غيـر الأنبيـاء (عليهم السـلام) أو المر اد أنه أول من أطلق هذا اللفظ على غير معناه اللغوي)(1). ولي أن أقول: إن هذا القول مردود عليه بأمرين: أو لا: ظاهر الحديث لا يحتمل أن تكون هذه الأوليـة لغير الأنبيـاء، ثم إن قولـهـ

هذا لا يؤيده دليل.
ثانيا: إن كـان (عبد المطلب) هو أول مـن أطلق هذا اللفظ علـى غير معنـاه اللغوي فهزه الطامة الكبرى حيث جعل غير الأنبيـاء ينزهون الله تعالى، في حين أن الأنبياء عليهم السلام الذين اصطفاهم الهَ تعالى من بين جميع خلقه أقروا بالبداء على معناه اللغوي وهو سبق الجهل.

مـا سبب اعتناق الاثثى عشرية هذه العقيدة؟.
تذكر كتب الاثثى عشرية أن سبب قولهم بالبداء ((ثشبهة أثار هـا اليهود حول قدرةٌ اله ـ تـعالى - وسلطانه، وأشار القرآن الكريم إليها كما ناقشها أيضـا بقولـه تـعـالى:
 وخلاصة الشبهة: أن اله سبحانه إذا خلق شيئٔ و وضى فيه أمره استحال عليه أن تتعلق مشيئته بخلافه، و هذا المعنى هو الذي عبر عنـه القر آن الكريم بقولـه تعـلـى: وَوَقَالَتِ

(((لم يعنوا أنه هكذا ولكنهم قالوا فر غ عن الأمر فلا يزيد ولا ينقص)())(Y).
 الموجودات وأحدثها دفعة واحدة لكنها متدرجات في البروز والظهور لا في الوجود

و الحدوث فلا يوجد منه شيئًا إلا ما أوجد أو لأ، أو كان معتقداً بالعقول و النفوس الفلكيـة قــائلا إنــه تـعـالى أوجـد العقـل الأول و هـو معـزول عـن ملكـه يتصـرفـ فيـه سـائر العقول)(1)

مـا الأدلة التي استدل بـها الاثنى عشرية على البداع؟.
يقول (المفيد): (.. فأما إطلاق لفظ البداء فإنما صرت إليـه بالسـع الوارد عن
الوسائط بين العباد وبين الله ـ عز وجل ـ ولو لم يرد بـه سمع أعلم صحته مـا استجزت إطلاقه كما إنه لو لم برد على سمع بأن الله تعالى يخضب ويرضىى ويحب ويعجب لما أطلقت ذلك عليه ـ سبحانه ـ، ولكنه لما جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول..)(٪)

من الأدلة التي يعتمد عليها الاثثى عشريـة في إثبـات البداء مـا روي عن (أبـي


ثم بدا لله فز اد عشر أ فتم ميقات ربه الأول و الآخر، أربعين ليلة))(٪). وتحتبر هذه الروايـة صريحة في نسبـة حدوث العلم الله تـعـالـى فقو لــه: ((كـان فـي
 إلا ثلاثين ليلة، وهي التي في علمـه وتقدبره، أمـا العشـر الأخرى فـإن هذه الزيـادة لـم تكن معلومة له، بل هي خارجة عن العلم و التقدير، و إنمـا بـدا لـه سبحانه وتعـلالى فيهـا بعد ذلك.

ومن بين روايات الاثتى عشرية الصريحة في نسبتهم تغير الر أي وتجدده إلى الله سبحانه وتعاللى، ما روي عن (أبي جعفر وأبي عبد الله) - رضي الله عنهما ـ أنهــا قالا: (إن الناس لما كذبوا برسول الله



$$
\begin{aligned}
& \text { لنبيه } \\
& \text { ولنا أمام الرواية وقتنتين: }
\end{aligned}
$$





 (الخقة،...)) (7)

فيزّه رواية صريحة أيضأ في إبطال القول بالبداء على اله تعالى عندما فال:

 صفات الخلق، التي ذكر من ضدنها أنه (لا يهمّ) وقد ورد في رواية ائة سابقة يستنلون
 أهل الأرض إلا علئ..)..
الثناية: أرادت الالثى عشرية الهروب من مشابهة اليهود فشابهتم، حيث جاء









ومن أدلة الاثثى عشرية على البداء ما روي عن (أبي جعفر ) و(أبي عبد اله)


كذا روي عنه (آلِّهُ أند قال: ((لو يعلم النـاس مـا في القول بالبداء من الأجر مـا

> فتروا عن الكلام فيه)(T)

وروي عنه هِ
 هِ والطاعة) ()
هذه أهم العقائد التي تميزت بها الاثثى عشرية عن بقية عقائد المسلمين.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نفسها - نفس الهواضع }
\end{aligned}
$$

## المبحث السادس:

## فرق الاثنى عشرية

تعتبـر الاثتـى عثـرية امتدادأ للثنيعة الإماميـة، التـي حفلت كتب الفرق بـكر
فرقها واختلاف مذاهبها وما ذلك إلا لشدة تفرقها، فكـان كلمـا تـوفي أحد أئمتهـا افترق أنباعه وذهب كل فريـق منهم إلى مذهب خـاص بـه منفرداً بعقائـد وآر اء لا تتفق مـع عقائد وآر اء غيره مـن المذاهب الأخرى، وقد ثُنبـه لهـا الاختلاف في زمـن الائمـة، فشـكي لهم منـه، إلا أنهم اختلفو أيضـــ في سبب هذا الاختلاف؛ فتـارة بينسبون هذا الاختالف لفعل الأئمة بأصحابهم حقنأ لدمائهم، ومـن ذلك مـا جـاء: ((عن زرارة، عن
 بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجـاب صـاحبي، فلما خـرج الـرجلان، قلت: يـا ابـن رسـول الله رجـلان مـن أهـل العـراق مـن شـبعتك قـمـا يسألان؛ فأجبت كل واحد منهما بغير مـا أجبت بـه الآخر ! فـال: فقـال يـا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمـر واحد لقصدكم النـاس ولكـان أقل لبقائنـا
 لمضـو او هم يخرجـون مـن عنـدكم مختلفين، قـال: فسـكت فأعدت عليـه ثـلاث مـرات
 رحمة، وقال: إذا كان ذللك جمعتكم على أمر واحد، وسئل عن اختلاف أصحابهم فقـال عليه السلام: أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم)(٪)، إلى غير ذلك من الروايات، وتارة ينسبون الاختلاف إلى كذب أنباع الأئمة، ومن ذلك مـا رواه

() (المفضل بن عمر الجعفي الكوفي)، يكنى (بأبي عبد الل) وقيل: (أبو محمد)، اختلف فيه علمـاء الاثثـى عشرية
 (الطوسي) ومن تبعه من علمائهم فإنه يعده من الممدوحين، ويورد على ذللك عدة روايات.=
 اله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتك؟؟ فقال: وأي الاختلاف يا فيض؟ فقال لـه الفيض: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكـاد أن أشكك في اختالافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل بن عمر فيو قفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي، فقال أبو عبد الهُ الـَّهِّ: أجل هو كما ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب علينا، كأن الها افترض عليهم(") ولا يريد منهم غيره، إني أحدث أحدهم بحديث، فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذللك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا مـا عند الله تعالى، وإنمـا يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا))(2).
والمتتبع أقوال الأئـــة وموقف الاثثـى عشـرية منهـا، يـرجح أن السـبب فـي
اختلافهم هو كذبهم على الأئمة وليس اختلاف أقو ال الأئمة، وذلك لعدة أسباب:
أو لأ: ما ورد في كتبهم من الروايات التي تثبت كذبهم على الأئمة، من ذلك مـا
قالـه (أبو عبد الله الصـادق) وِّة، واصفأ حـل أهل البيت مـع شبعتهم:((إنـا أهل البيت صـادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبـه عند النـاس - ثم عد واحدأ بعد واحد من الكذابين -... فقال : لعنهم الله، إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا كفانا الهُ مؤنة كل كذاب وأذاقهم الهّ حر الحديد)(م) وروي عن (الرضا) مكّهُ ما يبين خطر كذابي الثبعة على الثيعة، حيث قال:
((إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتتة على شيعتتا من الدجال..))(T).

[^19]
الشيعة فقتلهم)(1) .
وروي عنه أنه قال ـو وهو الصادق -:((لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل
مودتنا)(1)
هذا بعض ما قاله أئمة الثيعة في كذب شيعتهم عليهم و هو ممـا أورده الثبعة
في كتبهم.
ثانيأ: ما ورد في رو ايات كتبهم - التي ربما بلغت كثرتها حد التواتر ـ من تبري الأئمة من الخبر المخالف لكتـاب الله، وأنـه زخرف أو باطل، وأنـه منهي عن قبولـه،



أيضأ فوله: ((كل شيء مردود إلى الكتاب و السنة، وكل حديث لا يو افق كتـاب
الله فهو زخرف))(5)، ويقصد بزخرف: أي المموه المزور، والكذب المحسن(م). قال (المازندراني) في شرحه للحديث: (لا ريب في أن كل حديث غبر موافق

للقرآن فهو مزخرف من القول مزور مدوه؛ لأن غير المو افق للحق باطل)()" ثالثا: ما ورد في كتبهم من الروايـات التي يـأمر فيهـا الأئـــــة أتبـاعهم بأخذ مـا
 أقو ال أئمتهم، من ذلك ما جـاء عن (الرضـا) ) وبين حديث غبر هم: (..فـلا نقبلوا علينـا خلاف القرآن فإنـا إن تحدثنا حدثنا بمو افقة القر آن ومو افقة السنة، إنـا عن الهُ وعن رسوله نحدث، ولا نقول: قـال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنـا مثل كـلام أولنـا، وكلام أولنـا مصداق لكلام آخرنـا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذللك فردوه عليه، وقولوا: أنت أعلم ومـا جئت بـه، فإن
 غفاري - ص[100] - الطبعة الأولى (97919 هـ ش) - مطبعة تابش - نشر جامعة الإمام الصـادق، معجم رجال


$$
\begin{aligned}
& \text { () نفسه - نفس الموضع - هامش(؟) }
\end{aligned}
$$

مـع كـل قـول منــا حقيقـة و عليـهـ نـور، فـــا لا حقيقـة معـهـ ولا نـور عليـه فـذلك قول الشيطان))(1).

وهو المنهج الذي أرشد (أبو عبد الله) إليه، سائله عندما سأله: ((عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم لـه شاهدأ من كتاب الها أو من قول رسول الهه صلى الهَ عليه وآلـه وإلا فالذي جـاءكم بـه أولى بـه)(1)

رابعأ: ما يعتقد الاثنى عشرية في أقو ال وأحكام الأئمة بأنها قول الهه وأحكامـه؛
لأنهم أقرب الخلق إلى الهُ عز وجل وأعلمهم به()، ينافي القول بأن أقوال الأئمـة هي سبب الاختلاف، ومن الأدلة التي يوردونها في مكانة أفوال أئنتهم ما جاء عن (الإمام محمد بن علي الباقر) ) هُّه أنه قال (لجابر ): (يا جابر، إنا لو كنـا نحدثكم برأينـا وهو انـا

 ولايتنـا ومودتنـا وقرابتتـا مـا أدخلنـاكم بيوتنـاو ولا أو قفنـاكم على أبوابنـا واله مـا نقول برأينا إلا ما فال ربنا)(ٌ)
يؤكـد ذلـك (المازنــراني) حيـث يقـول: (إن حـديث كـل واحـد مـن الأئـــة الطـاهرين قـول الله عـز وجـل، ولا اخـتلاف فـي أقو الهم كـــا لا اختـلاف فـي قولـهـ تعالى)(1)(1).

وبمـا أن قول الأئمـة ـ كمـا يقول الاثــى عشرية ـ قول الله، فهل قول الله
وأحكامه سبب في الاختلاف؟!.

خامسـأ: اعتقـداد الاثثـى عشـرية في الائمــة أنهم المرجـع الأصـل لأحكـام اله المنزلة بعد النبي الأئمة، فالأحاديث التي تأمر هم بالرجوع إلى أئنتهم لكي لا يقع بينهم الاختلاف ومن





 على ذلك برو ايات عدة منها: ما روي عن (الحسين بن علي) - رضي الهي اله عنهيا ـ أنـه


 يفارقهم حتى يردوا على رسول الشَ صلى الهُ عليه وآله على الحوض) لاه(). ويين (لطف الشَ الصافي) سبب اختصاص هؤلاء بهذا الوصف بقولـه: (لابد
 وآله، لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأور عهم وأنقاهم وأعلاهم نسبأ وأفضلهم


وبالور انة اللانية)(٪)
و هـو بـذللك يخـالف مـن سـبقه أمثــال (المـازنــدر اني) القائـل فـي بيانـهـ لمعنـى العترة:(العترة نسل الإنسان فال الأزهري، وروى ثغلب عن ابن الأعرابي أن العترة
 ويناقض قصر هم العترة على الأئمة ما جاء في كتبهم من الروايات التي تثبت







قومأ يز عمون أنك صاحب هذا الأمر، قال: لا ولكني من العترة))(1)، كذلك رد (الإمـام
 ((هم الآل))... ثم قال: ((أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟ قالوا: نعم، قال: فتحرم على الأمة؟ قاللوا: لا، قال: هذا فرق ما بين الآل والأمة)، فبين هــا أن الآل الذين هم العترة هم من تحرم عليهم الصدقة، و هذه الصفة ليست قاصـرة على الأئمـة الاثغي عشـر فقط، بـل تشـمل ((بنـي عبد المطلب بـل وجميع بنـي هاشـم))(٪)، و هذه الروايـة تعارض رو اية أخرى عن جده (أبو عبد الله الصـادق) ملّهُ عندما سـأله (أبو بصبر)
 والأوصياء)، ثم سأل: من عترته؟ فال: ((أصحاب العباء))().
 رضي اله عنها ـ ليست من أهل بيت النبي كل، فهي ليست من الأئمة والأوصياء؟! وهل الأئمة والأوصياء ليسوا من عترة النبي أم ما يعارضها من الروايات التي جاء فيها أن الأئمة اثثا عشر من العترة أو من أهل البيت على خلاف في الروايات، فمثلا ما روي عن (أبي سعيد الخدري) قال: ((صلى رسول اله صلى الهه عليه وآله وسلم الصلاة الأولى ثم أقبل بوجهه الكريم علينـا فقـال:
 إسر ائيل، فتمسكوا بأهل بيتي بعدي الأئمة الراشدين من ذريتي فإنكم لـن تضلوا أبداً، فقيل: يـا رسول اله كم الأئمـة بعدك؟ قـلا: اثنـا عشر من أهل بيتي ـ أو قـل: ـ مـن عترتي)(2)

وبناءً على هذه الرواية فإن الأئمة من ذرية الرسول عله، ومن أهل بيته، ومن عترتــه، و(مـن) للتبعيض دلالــة علـى أنهـا ليسـت محصـورة علـى الأئـــة بـل تشــل

 مهر - نشر مركز الرسالة.
(r) الأمالي ـ الصدوق - صـ


غير هم، وهذا الغير ـ كمـا بينته روايـة (الرضـا) ويشمل ذلك ـ كما ذكرته كتبهم - بني عبد المطلب بل وجميع بني هاششم. ونلاحظ مـن ذلك أن الاثتـى عشـرية لا يتفقون علـى المقصـود مـن فولــه
((عترتي أهل بيتي)".

أما المقصود من ((عترتي أهل بيتي)" عند أهل السنة، كما بينهم (زيد بن أرقم) هِّهُه، عندما ستُل: (ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم)(1) . يقول (ابـن منظـور): (جعل العتـرة أهل البيت،،... والمشـهور المعروف أن عترتــه أهل بيته، و هم الذين حرمت عليهم الزكــاة والصـدقة المفروضــة، و هم ذور القربى الذين لهم خمس الخمس المذكور في سورة الأنفال:

## 



## 

فلو كانت هذه العترة التي أمرنا رسول الله الاثثى عشرية في الأئمة يفتون كل رجل من أتباعهم بغير ما يفتون به الآخر، لانتفت

 أحكام الله، كما روي عنه أن رجلا سأله عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل: (أرأيت



إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال لـه: مـه مـا أجبتك فيـه من شيء فهو عن
رسول اله صلى الهُ عليه وآله لسنا من: "أرأيت" في شيء؟)(1).

وعُقِب على قولـه هذا بأنـه: ((لمـا كـان مراده أخبرنـي عن رأيك الذي تختاره

اليقين وبما وصل إليهم من سيد المرسلين صلوات الله عليه و عليهم أجمعين))(٪) . فاعتقاد الاثثى عشرية بـأن (الأحكام الثر عية الإلهيـة لا تستقى إلا من نمير مـائهم ولا يصـح أخذها إلا منهم، ولا تفر غ ذمـة المكلف بـالرجوع إلـى غيرهم، ولا
 طريقهم)()، يبطل القول بأن الأئمة هم سبب الاختلاف. وقد انقسمت الاثنى عشرية في هذه المرحلـة إلى عدة فرق، بسبب الرجـال الذين جمعوا تراث المذهب الاثثى عشري(؟)، وأهم هذه الفرق: أصولية وإخباريـة، ومن ثم شيخية انبثقت عنها الرشتية، وأضيفت إليهم فرقة النوربخشبة وفي إضـافتها إلـى فرق الاثتى عشـرية نظر، وفيمـا يلي ســقف على تعريـ هذه الفـرق، وبيـان آر ائها، وموقف الفرق الأخرى منها:

## 畨 فرقة الأصوليين

الأصـولي: هـو ((لمـن يتعبـد بالأصـول الأربعـة (الكتـاب والسـنة والإجمـاع
 متى وجدت الحركة الأصولية!!!
يجيب على هذا (محمد بـاقر الصدر) فيقول: ((لا نشك في أن بذرة التفكير

((1) الأصول من الكافي - ج ا- ص[^ه].



(0) معجم ألفاظ الفقة الجعفري - د/ أحمد فتح اله - ص[1^0].

عليههـا السـلام على مستوى تفكبر هم الفقهي، ومـن الثـواهد التاريخيـة علىى ذلك مـا ترويـه كتب الأحاديث مـن أسئلة تـرتبط بجملـة مـن العناصـر المشـتركة في عمليـة الاستنباط وجهها عدد من الرواة إلى الإمـام الصـادق الئلهِّهُ وغيره من الأئمـة (عليهم السلام) وتلقوا جو ابها منهم. فإن تلك الأسئلة تكثڤف عن وجود بذرة النفكير الأصـولي عندهم واتجاههم إلى وضع القواعد العامة وتحديد العناصر المشتركة. ويعزز ذللك أن بعض أصـحاب الأئمـة (عليهم السـلام) ألفوا رسـائل في بعض المسـائل الأصـولية،
 ويرى الأصوليون (أن الفكر العلمي مر بعصور ثلاثة: الأول: العصر التمهيدي: وهو عصر وضـع البذور الأساسية لعلم الأصـول، ويبـأ هـا العصـر (بـابن أبـي عقيـل) (r) و(ابـن الجنيـ) (8) وينتهي بظهـور (الثـيخ الطوسي).
الثاني: عصـر العلم، وهو العصـر الذي اختمرت فيـه تلك البذور وأثمـرت وتحددت معـلم الفكر الأصـولي وانعكست علـى مجـالات البحث الفقهي في نطــق واسع، ورائد هذا العصر هو (الثيخ الطوسي) ومن رجالاتـه الكبـار (ابن إدريس) و(الحلي)(7) و غير هم.
(1) يقصد بهما الإمامين (الباقر) و(الصادق) - رضي الش عنهما - ، وهو ما يفهم من كلامهم مثل ما ورد في كتاب (مجمع الفائدة): (... ومستتنده الأخبار الصحيحة عن الصـادقين عليهمـا السلام كقول البـاقر عليه السـلام إذا غابت

 جامعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم.
 () (ابن (أبي عقيل العماني)، من جملة المتكلمين، فقيـه، ثقـة، إمـامي المذهب، اسمه: (الحسن بن عبسى)، يكنى (أبو علي)، له كتب في الفقة والكاملام.

 عنه وعن ابن عقيل (بالقديمين)، و هما من المائة الرابعة.

 يعمل بخبر الواحد، للذلك قال عنه (ابن داود الحلي): أعرض عن ألخبار البيت(بالكلية).

("ّ) (محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحمي)، قال عنه (الثنفرشي):((انخر المحققين، وجه من وجوه هذه الطائفة وتقاتها وفقهائها، ، جليل القـر عظيم المنزلـة رفيع الثـأن، حالـه من علو قدره وسمو مرتبتـه وكثرة علومه أشهر من أن يذكر...).


الثلالث: عصـر الكمـال العلمـي: و هـو العصـر الذي افتتحتـه في تــاريخ العلم





(") (محمد باقر بن محمد أكمل الأصبهاني ثم الفارسي البهبهاني)، من تلامذة (صدر الدين الرضوي القمي)، عُرف بــ(أستاذ الكل) و(الأستاذ الأعظم)، كـان من المدافعين عن الاجتهـاد والمبارزين المتصدين للإخباريـة،




 (r) فال عنه (البروجردي):((السيد السند، الركن المتمد مو لانـا (السيد مهدي بن السيد مرتضىى بن السيد محمد
 في تشرفه إلى خدمة الإمام صاحب الأمر عليه السلام..)".

 صر] (T) اسمه: (جعفر النجفي)، فيل عنه: العماد المعروف في جميع الأمصـار، والفقيـه المؤسس لمباني الفقـه وأصلهـ،
 كتاب فقهي معروف بكثف الغطاء.

 (0) (علي بن محمد بن علي بن أبي المعالي الصـغير بن أبي المعالي الكبير الطباطبـئي، الأصبهاني، الكاظمي،



 () ( أسد الله بن الحاج إسماعيل الازفولي النستري الكاظمي)، صـهر (كاثف الغطـاء) وتلميذه، قيل عــه: محقق مدقق متقنأ متتبعا، ماهرأ في الأصول واللفقه، أديب، تخرج على أكابر علماء الفقهاء، ويروي عن (الثيخ الأكبر
 مصنفات منها: كثف القناع عن وجوه حبية الإجماع، ومقابس الأنوار.


 النجاح ـ طهران.

## فرقة الإخباريين:

يعرف الإخباري: بأنه (من يتعبد بالأخبار، ولا يرى حجية الظواهر القر آنيـة
فيعتمد في فهم القرآن الكريم على الأخبار (الأحاديث والراويات) فقط)(1) . وللحديث عند الشيعة معنيين، الأول: (اللفظ الحـاكي لقول رسول الشه محمد صلى الشّ عليه وآله وسلم)(٪).
الثاني:((قول المعصوم وفعله وتقريره مما يتصل بالتشريع وبيان الأحكام))(). فكل ما نقل عن هؤلاء فهو حديث عندهم وهو حجـة لأنـه منقول عن معصوم وحجة، وما نقل عن الحجة حجـة على اليقين، ثم لا ينظرون في منزلـة هذا الحديث مادام وجد في الأصول الأربعمائة(') ونقل منها، والأصول عند القوم الكتب التي ألفها وجمعها أصحاب الأئمة(`)

فالروايـات التـي جـاءت عن الأئـــة ـ فـي اعتقـادهم ـ لا تحتـاج إلـى النظر والتحقق، لا فـي السنـد لأنهـا مـن أصـحاب الأئــة، ولا فـي المـتن لأنـه كـلام الأئــة، و عقول الناس قاصرة عن إدراك المراد من قول الإمام، ولا يجوز منهم الإنكار لأنـه كفر، ودليلهم علىى ذلك مـا روي عن محمد البـاقر "ه: (إن حديث آل محمد صـعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن اللّ فلبـه للإيمـان، فما ورد عليكم وعرفتموه فاقبلوه، وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العـالم من آل محمد، وإنمـا الهالك أن يُحدَّث أحدكم شـيء منـه لا لا

يحتمله، فيقول: والهّ ما كان هذا والهَ ما كان هذا، والإنكار هو الكفر )(). وڤوله: ((والإنكار هو الكفر )): (أي إنكار هم أو إنكار حديثهم ونسبة الكذب إليـه

مع العلم أو الظن بأنه حديثّهم سواءٌ سمعه شفاهأ أو بواسطة)(٪)")

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نفسه -ص[100]]. } \\
& \text { (T) (T) نفسه - نسس الصفـة }
\end{aligned}
$$

(8) (5كر علماء الاثثى عشرية أن أسلافهم كانوا يتندون على أربعماتة مصنف يسوونها الأصول، ثم لخصت هذه

الكتب وجمعت في كتب خاصة أحسنها الكتب الأربعة.
(ينظر: وسائل الشيعة (الإسلامية) - ج ج ا-ص.

(1) (1) الأصول من الكافي- ج' (


ومـن هــا فـإن الرجوع إلـى دليـل مـن الأدلــة العقليـة ليس إلا جهـلا وضــلا ومخالفةُ ما جاء عن أئمتهم، وإذا لم يوجد في المسألة نص من الأئمـة، فعلى صـاحب المسألة الانتظار حتى يأتي خبر عن إمام من الأئــة كــا رووا عن (جعفر الصـادق) هِ يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ فقال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه) (1) .

وروي عن (علي بن موسى الرضا) ) لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوه علينا، فنحن أولـى بذللك، ولا تقولوا فيـه بآر ائكم، و عليكم بالكف والتتبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من
(r)(1)

هـذا هـو مـذهب الإخباريـة: العــل بالأخبـار المنقولــة عـن المعصـومين أو
المنسوبة إليهم بدون النظر إلى شيء آخر.
ابتدأت الحركـة الإخباريـة في إيـران لكنهـا لـم تمتد كثبـرأ، وإنمـا اتخذت مـن
البحرين قاعدة ومنطلقاً لهـا، فلمـا تعرضت للغزو، انطلقت إلـى كربلاء، وازدهرت هنـاك، ثم أخذت تتحسـر بالتـدريج بفـل المواجهـة التـي قـام بهـا وصـعدها (الوحيد البهبهاني) في كربلاء( ${ }^{(r)}$
ويرجع الإخباريون أصولهم الفكريـة إلى عصر فقهـاء الثيعة الأو ائل، حيث
يعتبرون (الصدوق) رئيس الإخباريين، ويرد (علي الطباطبـائي) على ذلك قـائلا: "(يدعي الإخباريون أن خطهم الفكري في الحكم الشرعي يعود إلى عصر الفقهـاء
 الصدوق) وكبار المحدثين. ولكننا نشك نحن في صحة هذا الرأي. فإن هؤلاء الأعلام محدثون، والمحدثون غير الإخباريين. وفي رأينا أن هذه المدرسة تحددت معالمها


بصورة علمية على يد (الثيخ محمد أمين الاسترآبادي*) (المتوفى بّ • (هـ) وبشكل
 والثتليد، وهو يحوي أصول الفكر الإخباري بصورة منظمة و علمية))(1). ومن العلماء الآين سلكوا الاتجاه الإخباري: (الحر العاملمي) مؤلف (وسائل



نقده الأصوليين (5.)

الأخرى وشنعت الأخرى على الأولى، وكثر اللزاع حتى اتهم الإخباريون الأصوليين
 الأحز اب، وممـا يـل علـى شدة الخـلاف بين الفرتقتين مـا أورده (الخوئي) - وهـو أصولي - في معجمه، حيث قال: ( (قد كانت العراق سيما المشهدين الثريفين مملوعة
 والقاصرين، حتى الرجل منهم كـان إذا أراد حمل كتّاب من كتب فقهائنـا حمله مع

منديل)() (م)
*(محمد أمين بن محمد شريف الاستر ابادي)، إخباريـأ صلبأ، و وهو أول من فتح بـاب الطعن على المجتهدين،



 السليقة، بار ع في الفقه والحديث، كان على طريقة الإخباريين، ثم تحول عنها، لـه عدة مؤلفات منها: الكشكول، ولؤلؤة البحرين.


 الأنوار في الاجتهاد والأخبار، في الرد عُلى الأصوليين، والهطمر الفاصل بين الحق والباطل، عد فيـه خصـائص




## المسائل الأساسية التي اختلفت فيها المدرستان('):

أولا: قطعيـة صدور كل مـا ورد فـي الكتب الحديثيـة الأربعـة مـن الروايـات
لاهتمام أصحابها بتدوين الروايات التي يمكن العطل والاحتجاج بها، وعليه فلا يحتاج الفقيه إلى البحث عن إسناد الروايـات الواردة في الكتب الأربعـة، ويصـح لـه التمسك بما ورد فيها من الأحاديث، و هذا هو رأي المدرسة الإخبارية. أما الأصوليون فلهم رأي آخر في ما ورد في الكتب الأربعة ويقسمون الحديث
 ويأخـذون بــالأولين أو بالثالاثــة الأول دون الأخيـر، وذكـر فـي مقدمــة كتـاب نقـد الرجال(لللفرشي)(1): (إن استتباط الحكم الشرعي يتم غالبـا عبر الروايـات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، إلا أن أثباته من خلالها يتوقف على أمرين: (ا-إثبات حجية الخبر.

「-إثبات حجية ظواهر الروايات، ولا نسلم الكلية القائلـة بحجيـة كل خبر عن المعصوم، بل إن دائرة الحجيـة تتضيق هنـا لتختص بـالخبر الثقـة أو الحسن...ثم إن الذي يضـاعف الحاجـة هو عدم قطعية صدور روايـات الكتب الأربعـة، التـي ادعى

 معجم ألفاظ الفقه الجعفري ـ صـ [100]. (1) (مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي)، من أعلام القرن الحـادي عشر الهجري، فيل عنـ: عالم، محقق، أصولي، ثقة، فاضل جليل القدر، رفيع الثـأنّ.


جماعـة مـن المحدثين قطعيتها، الأمر الذي كـان أحد المحـاور المهــة التـي أججت الخلاف المرير بين الإخباريين والأصوليين..)(1).
 للإخبـاريين، وأمـا رأي الأصـوليون فيـذهبون إلـى صـحة جريـان البـراءة الحكميـة الوجوبية والتحريمية بالعقل والأدلة النقلية. ثالثً: نفي حجية الإجمـاع وهو رأي معروف للإخباريين(ث)، أمـا الأصوليون فيتمسكون بالإجماع. رابعأ: نفي حجية العقل، ونفي الملازمـة بين الحكم العقلي والحكم الثر عي، وهو رأي الإخباريين، أما الأصوليون فيدرجون العقل ضمن الأدلة الأربعة . خامسـأ: نفـي الاحتجـاج بالكتـاب العزيـز، وقد وقف الإخبـاريون عـن العــل بالقر آن لطرو مخصصـات من السنة ومُقيدات علىى عمومـه ومطلقاتـه، ولِمـا ورد مـن أحاديث ناهية عن تفسير القرآن بالر أي، وقد رد (الطوسي) على قولهم هذا في أثنـاء تفسـيره قـول الهَ تـعـلى:
 التنقليد، وصحة الاستدلال في أصول الدين، لأنه حث ودعا إلى الندبر . وذلك لا يكون إلا بـالفكر والنظر. والثاني: يـدل علـى فسـاد مـن زعم أن القر آن، لا يفهم معنـاه إلا
 به..))(T)، وقال في موضع أخر : ((وفي ذلك حجة على بطلان قول من يقول لا يجوز تفسير شيء من ظاهر القرآن إلا بخبر وسمع. وفيه تتبيه على بطلان قول الجهال من
(9 • \& (هـ) - مكتب الإعلام الإسلامي.

أصـحاب الحديث إنـه ينبغـي أن يـروى الحديث علـى مـا جـاء وإن كــن مختنال فـي المعنى، لأن الله تعالى دعا إلى التدبر والفقه وذلك مناف للتجاهل والتعامي)(().)

## فرقة الثيخية:

يقـال لهم أيضـا الأحمديـة(Y)، أتبـاع (الثـيخ أحمـد بـن زيـن الـدين الأحسـائي البحراني)، متفلسف إمامي، ولد في الأحساء في شـهر رجب سنة 77 ( 1 ( هـ، وسكن
 بالبقيع (r)
وقـل: ((بنـاءً علـى تقــارير المستشـرقين: إن (الثـيخ الأحســئي) لـم يكـن مـن الأحساء، و أنه لم يثبت ذلك تاريخيأ، وإنمـا كـان قسـأ غريبـا أرسل من إندونيسيا إلىى الثرق حسب خطة مرسومة لإفساد عقيدة المسلمين وتغيير أحكام الدين، فلم يجد إلا الثيعة الاثثى عشرية بيئة صـالحة لتحقيق أهدافـه)(())، إلا أن هذا القول مـع غرابتـه وتفرده لا يستند إلى دليل.
تعلم (الأحسـائي) في بـلاد فـارس وتنقل بينهـا وبين العراق وأخذ علومـه من (السيد بحر العلوم) و(الشيخ كاشف الغطـاء)، ونـال منهــا الإجـازة حتى أصبح من المجتهـدين، ســماه (الخو انســاري): (نزرجمـان الحكمـاء المتــألهين ولســن العرفـاء والمتكلمين، غرة الدهر وفيلسوف العصر، العالم لأسرار المباني والمعاني)().) منزلته عند الثنيعة:

اختلف الثـيعة في الحكم عليـه بـين غلـو في مدحـه وبـين تكفبر لـهـ، يـذكر







مرتاضــَ، كثيـر الـذكر والتفكـر، مدرسـأ متكلمــا، فهـو بنفسـهـ ثقـة معتمـد، إلا أن أهـل العصر بذمونـ، بل حكم بعضهم بكفره، (كالسيد الصدر) ))(1). ثـم ذكـر سـبب الحكم بكفره قـائلا: ((هو مـا نشـأ وانتشـر مـن الطائفـة الثـيخية مذاهب فاسدة وكلمـات كاسـدة مخالفـة للضـرورة مـن الدين والمـذه، كإنكار المعـاد الجسماني و المعر اج الجسماني و التفويض إلى الأئمة، فاللسبة إليـه إن كانت صـحيحة فالحكم بالكفر في محله، إلا أن و الدي العلامة قد مدحه و أثنتى عليـه وشـهـد لـه بالوثاقـة و العدالــة، وجعــل المفاســد بأسـر ها ناشــئة مــن أجلـة تلامذتـه وهـو (السـيد كــاظم
الرشتي)()(「).

أهم عقائد الثيخية:

الله، وأصحاب الصفات الإلهية، كما يعتقدون أن الحقيقة المحمديـة تجلت في الأنبيـاء قبل النبي انقطاع تجلت في (الثيخ أحمد الأحسائي) ثم فيمن يــتـي بعده مـن تلاميذه مثّل (كـاظم الرشني) وأنباعه، ولذلك يعنقد الثيخية في (الأحسائي) أنه مؤمن كامل.
كمـا يعتقدون فـي الرجعـة لا علـى اعنقـاد الثـيعة(؟)، ولكن علـى أنهـا رجعـة ظهور وتجلي الله ـ تعـالى عن قولهم ـ تجليـاً أقوى في الركن الرابـع، وهو (الثيخ الأحسائي) ومن يأتي بعده.

كما ينكرون المعاد والبعث الجسماني، ولذلك يعنقدون بعقيدة تتاسـخ الأرواح فالباب في رأيهم شخص حل فيه روح الباب، و المهجي شخص حل فيه روح المهدي، والإمـام و النبـي كـللك فهم مختلفون في الصــورة متحدون في الحقيقـة؛ لأن الله هـو

المتجلي للجميع، وبذلك تعد الثيخية النواة الأولى للبابية والبهائية(؟)
(1) طر ائف المقال- البروجردي- ج ا- ص [ (7].

(r) ينظر : صص[7)




كــن أول ظهـور لهـا فـي بــلاد العـراق، ومنهـا انتشـرت فـي شـيعة إيـران وعربستان وأذربيجـان والكويت، وعامـة الثيعة الاثتى عشرية في باكستان والهنـد

يعتقدون نفس عقائد الثيخية(1).

## فرقة الرشتية:

فرقة انبثقت من الثيخية، على يد ـ أنثـهر تلاميذ (أحمد الأحسـئي) - (كـاظم الحسيني الموسوي الكربلائي الجيلاني الرشتي)(Y)، الذي تولى زعامـة الثيخية بعد موت (الأحسائي) سنة Y Y Y Y Yـ، ونهج منهجـه وسلك مسلكه في كثبر من المسائلّ، إلا أنه خالفه في أخرى، وصـار ركنأ رابعأ للشيخية(「ّ)، وسميت فرقته بالكشفية، لمـا ينسب إليـه من الكثشف والإلهام(5)، وفيـل: إن (أحمد الأحسـائي) هو مؤسس مذهب الكشففية()، ولو نظرنا في حقيقة كل من هذه المسميات نجد أنها أسماء لمسمى واحد، واختلاف الأسماء لا يعني بالضرورة اختلاف المسميات. درس على يد (كـاظم الرشتي) البـاب (علـي محمد الشبرازي)(1)، فكـان مـ معتنقي أفكار الشيخية، وكل من قبلوا دعوته كانوا من الشيخية أيضا() .

## قرقة النوربخشية:







 كافر ودمه مباح، وأنه البـاب للقرن التاسع عشر الميلادي، ومن ثم سمي أتُباعه (البابيـة)، لقبـه أتباعه: حضرة الأعلى، مظهر الرب الأعلى، السيد الباب، نقطة البيان. صاغ أفكاره في كثّاب سماه (البيـان)، تم إعدامهه من قبل



 ص

نسبة إلـى (محمد نوربخش(') القو هستاني)، ولد سنة 90 لــ، ويلنقي نسبه
(بالإمام موسـى الكاظم) ـ رضـي الله عــه ـ في الجد اللـابع عشر، ولهذا كـان يلقب
نفسه بــ(الموسوي)(Y).
 ادعى أنـه هو المهـي(؟) الذي أخبر الرسول عليـه الصـلاة والسـلام بمجيئه في آخر الزمان لأن اسمه يواطئ اسمه، واسم أبيه يو اطئ اسم أبيه فهو محمد و أبوه عبد الهّ، وكذلك كنيته حيث سمى أحد أبنائه القاسم، ولقبـه أنصـاره بالإمـام والخليفة على كافـة

المسلمين( )
يذكر لنـا الدكتور (كامل الشيبي) عقيدتـه قـائلا: (كـان نوربخش صـوفياً مـن
أصحاب وحدة الوجود، عرض لانتقال الولاية من آدم والأنبياء إلى أقطـاب التصـوف وأخرجها من التناسـخ واصطلح لهـا اسم البروز بدلا مــه فكان وصول الروح إلىى الجنين في الثهر الرابع عنده معادأ إنسـانيأ يصل الوجود الإنسـاني بـالوجود الحقيقي وجـود الهّ، وربمـا كــان فـي هــا عنصـر يفيـد صــور النوربخشـية عـن الفلسـفة الإشر اقية)(م) ${ }^{\text {( }}$ علاقتهم بالاثىى عشرية:
يرى فريـق مـن البـاحثين أنهـا فرقـة مـن فرق الاثثـى عشـرية؛ لأنهـم يسمون أنفسهم الشيعة النوربخشية، ويرى فريق آخر أنهم ليسوا من الشيعة الاثتى عشرية،
 يرون المهدي إلا (ابن الحسن العسكري)، وممـا ييدو واضـحا أن (نوربخش) كـان

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (نوربخش) لقب لقبه به (خواجة اسحق الختلاني) ـ الذي كان (محدد) مريدأ له ـ بناءً على رؤيـا رآها، ومعنىى } \\
& \text { هذا اللقب واهب الأنوار. } \\
& \text { ينظر: (فرق الهند المنتسبة للإسلام في القرن العاثر الهجري وآثار ها في العقبية - د/ محمد كبير أحمد شودري الحر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { صوفية، فوجد بغيته في (محمد نوربخش). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () }{ }^{\text {(2) }}
\end{aligned}
$$

يرى أن المهدي سيظهر من سلالة (الإمام موسى الكاظم)، وبمـا أنـه ينسب نفسـه إلىى هذه السلالة، ولا يرى أن المهدي هو (محمد بن الحسن العسكري) بـالتعيين، ادعى المهدية لنفسه، وأكبر دليل على كونهم غير الاثثى عشرية أن لهم فقهـا خاصـأ، وكيانـا مستقلا ومدارس مستقلة(1) يقول الثيخ (إحسان إلهي ظهير) عن هذا الاختلاف: ((قيني كثير من علمـاء الثيعة في باكستان فسـألتهم عن النوربخشية فـالأكثر قـلوا: بـأنهم ليسوا من الاثتى عشرية ولكنهم يدعون النشيع الاثغـى عشري لجلب الأمو ال وحصـول المنـافع مـ شيعة الخليج والدول العربية الاثثى عشريين وشيعة إيران أيضـَ ولقد رضـي علمـاء الثيعة الإير انيون بادعـائهم هذا لاستكثار عدد الثيعة، وإلا فهم ليسوا من الإماميـة

الاثثى عشرية(「)
وقال البعض: إنهم من الثيعة الاثنى عثرية ولكنهم من الفرق التي ابتعدت عن الاثثى عشرية الخلص بنز عاتهـا الصـوفية وبأفكار هـا المناوئــة المخالفـة لللتثـيع الاثثى عشري)() .

[^20]
## البـاب الثاني:

## اللّه جل جلاله في اعتقاد النصارى والاثنى عشرية

## وفيه ثلاثة فصول:

 الربوبية.
 الألوهية.
.الفصل الثالث: أسهاء الله وصفاته عند النصارى والاثنى عشرية. <br> \title{
الفصل الأول: <br> \title{
الفصل الأول: <br> عقيدة النصارى والاثنى عشرية في توحيد الربوبية <br> وفيه ستة هباحث:
}

رألمحث الأول: عقيدة الصدور عند النصارى والاثنى عشرية.
 عشرية.
 والأنمة


地场 والأنئمة
 يوم القياهة إلى المسيح
$\square$
عقيدة الصدور عند النصارى والاڤثى عشرية
وفيه تمهيد وثلاثة هطالب:
国 المطلب الأول: عقيدة الصدور عند النصارىى
䊩 المطلب الثاني: عقيدة الصدور عند الاثنى عشرية.

عقيدة الصدور.

تعتبر عقيدة الصدور (') الأسـاس الذي قامت عليـه عقائد النصـارى والاثتى
عشـرية، حيث يعتقد الفريقـان بأنـه وقع صـدور مـن الله تعـالى كـان مـن نتائجـه عنـد النصـارى نولد الابن وانبثاق الروح القسس، أما عند الاثثى عشرية فانبثاق نور النبي
 والمتتبع لتاريخ الأديان الوثنية و الفلسفة اليونانيـة يجد أن عقيدة الصدور من أهم عقائدها، وفيمـا يلـي نذكر بعض الأمتلـة التـي يتضـح من خلالهـا مقالـة الأديـان الوثثية و الفلسفات اليونانية في عقبدة الصدور: أولاً: عقيدة الصدور عند الأديان الوثثية:

أديان الهند:
ذكر الباحثون في الأديان أنـه ورد في كتب الهند القيمـة شرح لعقيدة الهنود القدماء، مــا نصــه: ((لـؤمن بســافتري أي الثـمس،، إلـه واحـد، ضــابط الكـل، خــلق السموات والأرض، وبابنه الوحيد آني أي النار، نور من نور، مولود غير مخلوق، تجسد من فايو أي الروح في بطن مايا العذراء، ونؤمن بفايو الروح المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد))(٪) . وسـنرى فيمـا بعـد مدى التنــابه بـين هـذا الـنص وبـين قــانون الإيمـان لـدى

وتـؤمن طائفـة مـن الهنـود يـدعون (البراههـة) بثــالوث مقدس شبيه بثـالوث
 (') الصدور: هو ((نظرية أفلاطونية مُحدثة، تبناها معظم فلاسفة العرب القدماء، تقول بفيض الموجودات عن

الأول، ثم بفيض بعضها عن بعض. والصدور مر ادف للفيض) .



الأقتومـان الآخران ألو هيتهـها، وفيمـا يلي عرضٌ مختصـرٌ لصفات وخصــائص هذه الأقانيم يتضح من خلاله أصالة عقيدة الصدور في أديان الهند: الأقنوم الأول: (بر هها) (إله موجود بذاته الذي لا ندركه الحواس و إنما يدركـه العقل، فهو في اعنقادهم مصدر الكائنـات كلهـا، الذي لا حد لـه، وهو الأصل الأزلـي

المستقل، الذي يستمد منه العالم وجوده))(1) .
الأقنوم الثناني: (فشنو) المستمد من (بر همـا)، ويمثلونـه بالحيـاة وسريانها في الأجسام، أي أنه القوة الحافظة والإله الحامي للخليقة وسائسها المعمر ، ويعتقدون أنـه

حل في كثيرين مما وجدوا بعده، وأنه سيظهر عند نهاية العالم(؟). الأقنوم الثالث: (سيفا) الذي استمد هو أيضـأ قوتـه وألو هيتـه مـن (بر همـا)(ث)، ، فهو في اعتقادهم ((المبرئ والمهلك والمبدئ والمعيد، وهو الروح القدس، ويدعونـه (كرشنا الرب) المخلص والروح العظيم حافظ العالم، المنبثق (أي المتولد منـه) فشنـو

الإله اللي ظهر بالناسوت على الأرض ليخلص الناس)(5).

## - الايانة المصرية الوثثية:

تعتقد طائفـة مـن المصـريين القدماء الـوثنيين أن كـل شـيء صـــر بواسـطة

يقولون()
وتعتقد طائفة أخرى أن (حورس) المخلص الذي ولد من العذراء (إيزيس)،
هو المنبثق الثاني من (عامون)، ويقولون الابن المولود().

 النافذة - مصر.
 ( ${ }^{(T)}$
 () ${ }^{(0)}$


## ثانياً: عقيدة الصدور في الفلسفة الوثثية:

ظهـرت عقيدة الصـدور بجـلاء فـي نظريــة الفيض الأفلوطينيـة التـي رتبت الوجود ترتيباً يقف في أوله عند المبدأ الأول ـ الله سبحانه وتعالى ـ ثم العقل الكلي، ثم النفس الكلية، ثم المادة، ثم ذهبوا إلى أن العلاقة بين هذه الموجودات وبين الهَ سبحانه وتعالى، ليست علاقة خلق أو إيجاد من اله بل علاقة فيض وصدور، بمعنى أن المبدأ الأول فاض منه العقل الكلي، ومن العقل الكلي صدرت النفس الكلية، ثم العالم المـادي من النفس الكلية(1) وسيظهر أثر هذه الفلسفة بوضوح في أثنـاء بيـان عقيدة الصدور عند الاثثى عشرية.

## المطلب الأول:

## عقيدة الصـدور عنـد النصارى

قامت عقيدة النصارى على عدة عقائد من بين هذه العقائد عقيدة التثليث، و هذه العقيدة قامت على أساس وحيد بانهياره تنهار وينهار معها بقية عقائد النصـارى، و هذا الأساس كما جاء في مصادر النصارى هو (عقيدة الصدور)، يقول القس (صموئيل مشرقي): ((.أن في الهّ ثالوثً الآب والابن والروح القدس، وأن لاهوت هذا الثالوث واحد، وأن صدورات اللاهوت السرمدية هي الأساس الوحبد للربط بين هذا الثـالوث المبارك ووحدانية الذات)(1) . و يقول في موضع آخر عن الأثر المترتب على عدم الإيمـان بعقيدة الصدور: ((لا شك أن الجهل بالصدورات و إبطال الإيمان بها يجعل عقيدة التثلليث و همأ وخيالا'، إذ لا يكون للتمييز الأقنومي مجال)(٪) فمتى ظهرت هذه العقيدة عند النصارى؟. وما الأدلة التي استدل بها النصارى على هذه العقيدة؟.

## أولاً: تاريخ ظهور عقيدة الصدور عند النصارى:

تظهر هذه العقبدة بوضوح من خلال مـا أقرتـه المجـامع النصـرانية، وبالتحديد
 روما عام (77 7 (م)، فقي مجمعي نيقيه، والقسطنطينية الأول تقرر قانون الإيمان للى النصـارى، الذي جاء فيه: ((لؤمن بإلهه واحد اله الآب كلي القدرة، خـلق كل الأشياء، ما يرى وما لا يرى ونؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الهّ المولود من الآب ، إلـه

من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، من ذات الجوهر مثل الآب... ونؤمن بالروح القسس الرب المحيي الكل، المنبثق من الآب...)(1)
فالمقصود بالو لادة والانبثاق هنا الصدور أو الفيض الإلهي من الآب()، ولكن علماء النصـارى مـا لبثوا أن اختلفوا في تحديد مصدر انبثاق الروح القدس، فقالت الكنيسة القسطنطينية: إنه انبثق من الآب فقط، أمـا كنيسـة رومــا فقالت: إنــه انبثق مـن الآب والابن معأ، وكان هذا الخـلاف سبباً في انقسـام النصـارى إلى طــائفتين: طائفـة الكاثوليك التي تنتمي إلى كنيسـة رومـا، وطائفة الأرثوذكس التي تنتمي إلى الكنيسـة القسطنطينية)

ثانياً: الأدلة التي استّل بها النصارى على عقيدة الصدور: يستدل النصارى على عقيدة الصدور بعدة أدلة، منها: < تثبيه الله تعالى بالثمس، والنار:

 آكِلةُ،")

يقول القس (صموئيل مشرقي): (مـن أمعن النظر وجد في هذه الأمتلـة التي
شبه بها تعالى ذاته صورة مصغرة للصدورات الإلهية السرمدية)(\&).

## < من يرى الآب، ويعرفه؟!.

 مِنَ اللهِ. هثا قَدْ رَأى الآبَّ").

> انبثّق الروح القدس:

 يَشَهْهَ لِي.".

ولنا أمام عقيدة الصدور عند النصارى عدة وقفات: الوقفة الأولى: اختّلاف أقوال علماء النصارى في بيان هذه العقيدة: أولاً: اختلفت طوائف النصـارى في تحديد مصدر انبثاق الروح القدس، ففي حين تعتقد طائفة الأرثوذكس أن الروح القدس ينبثق من الآب في الابن(")، نجد أن طائفة الكاثوليك تحتقد أنه ينبثق من الآب والابن معا(؟). ثانيا: اختلفت طوائف النصـارى في الفرق بين صدور الابن وصدور الروح القس، فطائفة الأرثوذكس تتنقد أن صدور الروح القدس يتميز عن صدور الابن بالانبثاق، وصدور الابن يتميز عن صدور الروح القدس بـالو لادة(٪)، في حين تعتقد طائفة الكاثوليك أن مصطلح الانبثاق ـ الذي أطلق على صدور الروح القدس ـ يحمل نفس معنى مصطلح البنوة ـ الذي بطلق على الابن ـ، فيما عدا أن الروح القدس ينبثق من الآب والابن معاً(\%)

ثالثًا: اختلفت أقو ال المستدلين بنصوص النتبييه في تحديد أي الأقنومين النور وأيهما الحرارة والدفء، ففي حين يرى بعضهم أن نولد النور من الشمس يرمز إلى الابن المولود، وانبثاق الحرارة منها يرمز إلى انبثاق الروح القدس()، يرى آخرون أن النور يرمز إلى الروح القدس ، لأن انبثاق الروح القدس الأزلـي اللسرمدي يدل على دوام الانبعاث من الآب كانبعاث النور من مصدره(1).

$$
\begin{aligned}
& \text { [1VT] (1) ينظر: الإلهيات ـصر }
\end{aligned}
$$

أمـا الدكتور (هـني رزق اله) فإنـه يرفض هذا المثّل ويخطئ متخذه، قـائلا: ((اتخذ أحدهم مثلا من الثمس.. وقد أخطأ هذا الثخص رغم اجتهاده، لأن الثمس لو رفعت عنها خاصية الحرارة لصارت ناقصة، أمـا في الثالوث المقدس (الآب والابن والروح القس)، نجد إن اله الآب هو إلـه كامل، الله الابن هو إلـه كامل، الها الروح
 بينهم)(1) (1)

رابعاً: اختلف علماؤ هم في تحديد دلالة نصوص التنثبيه، فقد جاء في مصـادر
 اللهَ، شَمْمْ ) دليـل علىى أن الهَ تعـلـى مصـدر النـور والخير لكـل مـن يسـلك طريـق الإيمان به ويحافظ على فرائضه، يقول صاحب كتاب (السنن القويم في تفسير العهد القديم): (مما يلفت النظر في هذا العدد أن يذكر أن الرب شمس.. فهو شمس بأنـه لا لا لا يطال ولكنه يصل إلينا فيعطي رحمة للناس كما يتمجد في الأعالي و هكذا فإنـه يسكب خير اته بكل كرم على السالكين في شريعته و الحافظين وصاياه))(٪) . وجاء في (دائرة المعارف الكتابية) من أنه تعالى شبه بالثمس: ((لأنـه مصدر
النور الروحي والبهجة)().

 على الصدورات الإلهية، حيث فال في كتابه (الإلهيات) مبينـأَ وجـه دلالتـه: إن (النـار الـار لا توجد قبل نور هـا وحرارتهـا فليس اللهب بدفرده نـار أ ولا النور بمفرده نـارا و لا
 جو هر واحد وخواصه الثنلاث المذكورة في تـلازم طبيعي لوحدة جوهر هـا فـلا يمكن وجود أحدهما بدون الاثثين الآخرين. وواضح أن النور والحرارة بصدران من النـار



وهـي لا تصـدر منههـا وأن لا إر ادة للنــار فـي هذا الصـدور كــا أنـهـ ليس عن علـة ومعلول فلا قبلية فيه و لا بعدية)(1) .

يرى (متى هنري) في تفسيره أن هذا النص دليل على أن (الهُ في الإنجيل هو
نفسه الإله العادل والبار في الناموس، إنه هو نار آكلة أي إله العدل الكامل)(٪).

## الوقفة الثانية: من الآب؟.

من النصوص التي يستدل النصارى بها على عقيدة الصدور النصوص التي
 الابن من الآب، وإنما هي دليل على أنه مرسل من الله تعـالى، وذلك يظهر جليـَ من





نلاحظ من سياق النص أمرين:
الأول: أن المقصود بقوله: (من اله)، أي أنه مرسل من اللّ تعالى.
الثاني: تعارض هذا النص مع جاء في عقيدة الصدور عند النصـارى، وذلك لأنـه فرق بين (الآب) الذي رآه و(اله) الذي هو منـه، في حين يعتقد النصــارى أن (الابن) (يسوع) صدر من (الآب) وحده، وأن لفظـة اله ـ تعـالى اله عمـا يقولون ـ إذا
أطلقت فإنها تشمل (الآب) و(الابن) و(الروح القس)(\&).

ثـم إن كــان فولــ: (مـن الآب) أو (مـن اله) دليـل علـى الصــور ، فبمـا تفسـر النصوص التي جاء فيها أن كل من يعمل خيرأ ويحفظ الوصـايا فهو من الله تعالى،، من هذه النصوص:








 نـعْرفـُ رُوحَ الَحَقِّ وَرُوحَ الضَّلَالَا


وَقْ وُلِدَ مِنَ اللِّهِ وَيَرْفُ اللَّهَ) .
فهل كل هؤلاء الذين (من الله) صدروا من الهّ تعالى؟!!.

الوقفة الثالثة: عقيدة الصدور والتعدد:
قال النصـارى: (يدلنا الوحي على صدورين لواجب الوجود.. الأول صدور
سرمدي صدور الواجب من الواجب ذاتيأ وطبيعيا..) )(1). ولي أن أقول: إن قولكم هذا بلزم منه وجود أكثر من واجب وجود واحد، و هذا أمر مرفوض، يناقضه ما جاء عندكم في الكتاب المقس،، مثال ذلك ما جاء في [سفر

(1) الإلهيات ـ صـ [10٪].
 سِوَاهُ.).

رَبِّ وَاحِدٌ. )(1) .

ويناقضه ما جاء في مصـادركم من أن (وحدانية الهّ تعني أنه ليس هناك سوى إله واحد... ولا يمكن أن يوجد إلا كائن واحد مطلق لا نهائي غبر محدود، و افتراض وجود كائنين لا نهائيين أمر غير منطقي و غير مقبول أو مستساغ عقلئ)().

## الوقفة الثالثة: علاقة عقيدة الصدور بعقيدة التثليث:

يعتقد النصـارى ـ كمـا ذكرنـا سـابقأ ـ أن عقيدة الصدور هـي الأسـاس الوحبد
للربط بين التثليث والتوحيد، وأن الجهل بالصدورات وعدم الإيمـان بها يجعل عقيدة التثليث و همأ وخيال(()، ولكن في حقيقة الأمر أن عقيدة الصدور تسقط عقيدة التثليث وتبطلها، وفيما يلي بيان ذلك: جاء في مصادر النصـارى عن عقيدة الثتليث، ما نصه: ((نؤمن بـأن الشا الواحد بغير تجزئـة أو امتزاج أو تركيب منلث الأقـانيم آب وابـن وروح القدس في جو هر واحد غير منقسم وذات واحدة منز هـة عن الأعراض، وأن أقانيمـه تـعـلى متميزة في
 ((منساوون في السرمد والققرة والمجد لواحدية الجوهر ))(). من خلال هذه النصوص نلاحظ أن عقيدة التثليث تستلزم وجود عدة صفات

مشتركة بين الأقانيم الثلاثة من هذه الصفات: 1 (. وحدة الجوهر وانتفاء الانفصـال والتجزئة.

「. 「.المساواة.

وفيما يلي بيان دور عقيدة الصدور في إبطال هذه الصفات:
أ ـ ـ عقيدة الصدور الصدور والونفبال: الانفصـل والتجزئة:

من الأدلة التي يستنل بها النصــارى على عقيدة الصـدور مـا جـاء في [إنجيل

 النصوص التي تبطل عقيدة التثليث، وذلك لأن إرسـال أحد الأقانيم الآخر دليل علىى انفصـال الأقـانيم عـن بعضـهـا البعض، والانفصــل بنفي الوحدة بينهـا، ويؤكد هذا الانفصـال انبثاق الروح؛ لأنه ـ كما جاء في كتب النصـارى ـ يعني خروج الروح من الآب خروجأ وجودي؟(').

ب ـ عقبدة الصدور والتجزئة:
يعتقد الكاثوليك أن الروح القسس انبثق عن الآب والابن معأ، وهذا يستلزم أن يكون الروح القس أجزاء انبثق بعضهـا من الآب والبعض الآخر من الابن، وبهذا تسقط دعوى ألو هيته، ومن ثم عقبدة التتليث لأن الإله لا يتجزأ. فإن قيل: أن الروح القسس واحد لا يتجزأ. سألناهم: كيف ينبثق الواحد عن مصدرين.

> 「. عقيدة الصدور والمساو اة:

يتتقد النصـارى أن الابن مساو, للآب في الأزليـة والأبديـة، فهو عندهم الكـائن الــي لا بدايــة لــه ولا نهايــة، الموجـود أبـدأ، مـن الأزل وإلـى الأبـــا (r)، يقـول القس (صـوئيل مشـرقي) عـن الأقـنيم الثلاثــة أنهـم (لسـرمديون معـأ ومتسـاوون معـأ فـي لاهوت واحد وفي جلال دائم، فليس في اللاهوت من هو قبل غيره أو بعده ولا من

هو أكبر أو أصغر )(1)، لكن عقيدة الصدور تنـاقض هذا الاعتقـاد فهي تستلزم وجود الآب السابق لوجود الابن، ووجود زمن لم يكن فيه الابن مما ينفي عنه الأزلية، وذلك لأن وجود المصدر سابق لوجود الصادر عنه، وبهذا تسقط المساو اة في الأزلية، ومن كان لوجوده بداية فكذللك لوجوده نهاية.



## الوقفة الرابعة: عقيدة الصدور والمثيئة:

جاء في مصـادر النصـارى أن الله تـعالى عالم بكل شيء، كلي القدرة فـلا حدود لققرتـه أو مشيئته(「)، يقول صـاحب كتـاب (حقـائق وأساسيات الإيمـان المسبحي) في أثناء حديثنه عن علم الله تعـالى: ((.. و علم الله بكل شـيء مثل قدرتـه علـى كل شـيء.. ومعرفة الله المطلقة، بمعنـى أنـه يـدرك دائمـا كل شـيء)()، وقـال عن إر ادة الله: (... و لأن الله سبي مسبطر و لا يمكن إحبـاط مشبيئته، فبوسـعنا أن نكون متأكدين بأنـه لـن

يحدث شيء خارج عن نطاق سبطرته|)(\&). إلا أن النصــارى يعارضـون هذا الاعنقـاد بمـا جـاءو ا بـه في عقيدة الصـدور؛ ، وذلك لأنهم يعتقدون بأن الأفتوم الثناني (الابن) والأفتوم الثالث (الروح القس) صدر ا مـن الأقنوم الأول (الآب) دون علمـه وإر ادتـه وقدرتـه، حيث جـاء في مصــادر هم مـا نصــه: ((انـؤمن بإلــه واحـد الآب ضــابط الكـل، خـالق جميـع الأشـباء. وهـو مصـدر الصدور ات الإلهية بطبيعة الجوهر الذاتية، وليس بحسب القصد أو المشيئة))(0) وقالوا: ((يدلنا الوحي على صدورين لواجب الوجود، صدور فيه تعالمى بطبيعة الجو هر، وصدور عنه بالقصد والمشيئة، الأول صدور سـرمدي صـدور الو اجب مـن الو اجـب ذاتيــا وطبيعيــَ بموجـب الاسـتلز ام الوجـودي وهـو لـيس مـن أفعـال عــم الله

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

وإرادته وققرته، والثاني صدور عنه بمقتضى علمه وبحكم إر ادته و عمل قدرته، فهو العليم بكل شيء الفعال لما بريد والذي يتصرف في خلقه كما يشاء!!.) (') . ومن خـلال قولهم هذا يمكنتا أن نقول لهم: إن قولكم بصدور الابن والروح القدس من الآب يضعكم أمام أمرين: الأول: القول بـأن اله تعـلى محدود العلم والقدرة والمشيئة، فقد يحصل في الكون ما لا يعلمه ولا يقدر عليه ودون مشيئته، و هذا الأمر يعارض اعتقادكم بأن اله
 واحـد الآب ضــبط الكـل)، لأن محـود العــم والقدرة والمشـيئة لا يكـون إلهـأ، ولا ضابطأ الكل.
الثاني: أن يكون هذا الصدور بعلم الها تعـالى وقدرتـه ومشيئته، عندها يكون الابـن والروح القدس مدكني الوجود، شـأنهم شـأن بقــة الـخلوقـات عندكم، فيسقط النتليث.

ولي أن أسأل: إن كان صدور الابن والروح القـس حدث بدون علم الهَ تعالى وبدون قدرته ومشيئته، فلماذا اقتصر هذا الصدور على صدورين، ألبس من المككن أن يتجاوز الصدور هذا العدد إلى عدة صدورات؟ ما الذي يمنع ذلك؟!.

## المطلب الثاني:

## عقيدة الصدور عند الاثنى عشرية

قام المذهب الاثثى عشري على عدة عقائد، وأسـس هذه العقائد هو عقيدة
الصدور، فما مفهوم عقيدة الصدور عند الاثثى عشرية؟!.

## مفهوم عقيدة الصدور عند الاثنى عشرية:

يعتقد الاثثى عشرية أنـه انبثق من الله سبحانه وتعـلى نورٌ إلهي"، وضـعه الله

 0.

ولد (علي) و(فاطمة) - رضي اله عنهما ـ (').
 ـ عندهم -: (في مثل هذا اليوم أو هذه الليلـة أنـرقت الأرض بنور ربهـا، وجيء بوارث النبيين وجامع علوم الأولين والآخرين، إمـام الثهـةاء والصديقين، واحتفالنـا بانبثاق هذا النور الإلهي في مثل هذا اليوم ليس كاحتفال الأمم بيوم ولادة ملوكهـا أو عظمائهـا وســلاطينها ورجـال نهضـتها، بـل احتفـال بالنعمـة والآيــة الكبـرى والمثـل الأعلى الذي تنزلت الأحديـة بـه من عليـا ملكوتهـا الثــامخ، وجبروتهـا البـاذخ، وقدس
 والموت حياة..)()( )

ويقارن (المجلسي) أحد علماء الاثثى عشرية بين مـا قالـه الفلاسفة عن العقل وما جاء في روايات الاثثى عشرية عن النبي

مـا أثبتـوه لهـذه العقول قـد ثبـت لأرواح النبـي والأئمــة عليهم الســلام فـي أخبارنــا المتو اترة..، فإنهم أثنتوا القدم للعقل، وقد ثبت التقدم في الخلق لأرواحهم إمـا على جميع الـخلوقات أو على سائر الروحانيين في أخبار متو اترة..) إلى أن قـال: (افعلى قياس ما قالوا يمكن أن يكون المراد بالعقل نور اللنبي صلى الهُ عليـه وآلـه وسلم الذي انشعبت منه أنوار الائمة))(1).

وقد ذكر سـابقأ أن الفلاسفة يعتقدون بصدور العقل عن الهُ تعـلى المنثـيء
الأول.

## أدلة الاثنى عشرية على عقيدة الصدور(٪):

يستدل الاثثى عشرية بروايات كثيرة على صدور النور الإلهي، أذكر من هذه
الروايات روايتين:
 من صفوة نور ه، ودعاني فأطعته، وخلق من نوري علياً، ودعاه فأطاعه، وخلق من نور علي فاطمـة، ودعاهـا فأطاعتـه، وخلق منـي ومن علـي وفاطمـة: الحسن، ودعـاه فأطاعه، وخلق مني ومن علي وفاطمة: الحسين، فدعاه فأطاعـه، ... ثم خلق منـا ومن
 ولا ملكأ ولا بشر أ، وكنا نور أ نسبح الله، ونسمع له ونطيع..) )().
يقول (الميرزا الثشعراني): (فـال الحكــاء: أول مـا صدر عن الواجب تعـلـى جوهر مجرد أي غير جسـماني ولا متعلق بجسم و هو مدرك عاقل وسـموه العقل الأول، أما عقلا فلكونه مدركأ، أما كونه أول فلأنه أول موجود صدر عن الواجب؛.. ثم إن بعض العلماء كصدر المتألهين والعلامة المجلسي حملوا العقل الأول على نور خاتم الأنبياء (عليهم السلام) بل العقول مطلقاً على أرواح الأئمة (عليهم السـلام)، لأن أرواحهم كانوا مدركين للكليات وهم أول ما صدر فبل الأجسـام، فصـح بحسب اللغة

والاصطلاح إطلاق العقل على أرواحهم.. وروى صدر المتألهين.. روايـات في هذا المعنى: وجميع ذلك دال على أن للإنسان الكامل مرتبـة في البدايـة تلـو مرتبـة الحق الأول وهي مرتبة العقول المفارقة والجواهر القدسية ينزل منها عند النزول من الحق إلى الخلق و هـي بعينهـا مرتبتـه التي يرجـع إليها عند الصـود من الخلق إلى الحق. وقال قبل ذلك: هذا يوجب كون ذو اتهم في مقام القرب متحدة مع العقل الأول)(1) ".

الروايـة الثاتيـة()": روي عن (الصـادق)، عن أبيـه، عن جده هِّهُ قـال: ((قـال
رسول الهَ صلى الله عليه وآله: خلق نور فاطمـة عليهـا السـلام قبـل أن تخلق الأرض والسماء. فقال بعض الناس: يا نبي الله فليست هي إنسية؟ فقال صلى الله عليه وآلـه: فاطمة حوراء إنسية، قـال: يـا نبي الله وكيف هي حوراء إنسيةٌ قـال: خلقهـا اله عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح فلما خلق الله عز وجل آدم عرضت على آدم... فلمـا خلق الله عز وجل آدم وأخرجنـي مـن صلبه أحب الله عز وجل أن
 وقد علق على هذه الروايـة (الغفـاري) فـائلا: (ورد عن النبي صـلى اله عليـه وآله وأهل بيته عليهم السـلام أخبار كثبرة جدآ نربوا على مئين، تفيد على اختلاف مضـامينها وتعبير اتهـا أن بين وجـود الواجب ووجـود المدكــات مرتبـة مـن الوجـود شريفة، منها ترشح وجودها وفيها جرى الفيض من مبدئه عليها،... وقد تطابق العقل والنقل والبيان والبر هان، كما ادعى عليه الكشف والعيان والثهود والوجدان. على أن في باطن هذا العالم عالما أشرف و أكمل، وكذا في باطنـه حتى ينتهي إلى الحق الأول، وقد سميت تللك العو الم في الروايـات بالغيب والنور والروح و الذر وأشباهها، وقد عبر عنها أصحاب الحكمة المتعاليـة بمر اتب الوجود المشككة، وكلمـا أمعن في البطون وارتفع سنام الوجود اشتـد وحدتـه وبسـاطته حتى يصل إلـى الواحد الأحد جل شأنه، وعلى هذا فما صدر عنه في طليعة الممكنـات موجود واحد شريف


في غاية النورية والبهجة له ظهور في كل عالم بحسبه ولا غرو أن يكون مظهره في عالم الطبيعة جسم النبي صلى الله عليه وآله ثم الولي الذي نفسه وبنته التي هي بضعة منه والأئمة المعصومين المولودين بواسطنها عنه وكلهم نور واحد)(1).

وقفات أمام عقيدة الصدور عند الاثنى عشرية: الوقفة الأولى: دلالة الروايات وعقيدة الصدور:
ذكرت قبل قليل روايتين من أهم الروايـات التي يستندل علمـاء الاثثى عشرية بها على صدور أرواح النبي كِ في هاتثين الروايتين لا يجد فيهما أي دلالة على صدور أرواحهم من نور الهّ تعالى بل

تبطل صدور ها، فهي تدل على أمرين:
الأول: المادة التي خلقوا منها، والخلق يبطل عقيدة الصدور.
الثاني: سبق خلقهم على خلق الكون.

فالرواية المنسوبة إلى رسول الهَ
 عنهـا -، وخلق منهم: (الحسن)، و(الحسين) - رضـي الله عنهــا -... قبـل أن يخلق السماء والأرض -، دليل يبين المادة النتي خلقوا منها، وأسبقية خلقهم.
 أن الهَ تعـلى خلق نور (فاطمـة) ـ رضـي الهُ عنها ـ قبل خلق السماء والأرض من نوره ـ دلت على ما دلت عليه سابقتها. وقبل الانتقال للوقفة الثانية أنساءل: ما المقصود من قولـه: ((قبـل أن يخلق آدم

$$
\begin{aligned}
& \text { إذ كانت الأرواح فلما خلق اله عز وجل آدم عرضت على آدم)(٪). } \\
& \text { هل كانت الأرواح آنذالك مخلوقة؟!. }
\end{aligned}
$$

إن قيل: نعم، يقال: إن هذا يسقط قولكم بأسبقية خلق أرواحهم.

وإن قيل: المقصود بالأرواح هنا أرواح النبي
حسب رو ايتكم أن خلق أرواح الأئمة

(الأرواح)، روحـهـ
يخصص هذا اللفظ العام.

الوقفة الثانيـة: من مــاذا خلقت أرواح النبي


المذكورة في مصادر الاثثى عشرية من أقوى الأدلة التي يتمسك بها علمـاء الاثثى عشـرية علـى صـحة عقيدة الصـدور ، وأهم مـا يميز هذه الروايـات هو الاضـطر اب والتناقض، ومن المعلوم أن اضطر اب الروايـات ونتاقضـهـا دليـل على عدم صـحتها، وبطلان ما استدل عليه بها.

وفيما يلي سنعرض أهم الروايات الني استدل بـها الاغثـى عشـرية على صدور
أرو اح النبي
أولاً: الخلق من نور الله تُعالى:
روي أن النبي
أن الله تعالى خلقني من نوره، وخلق علياً من نوري، وكلنا من نور واحد)(1! . تدل هذه الرواية على أمرين:

الأول: أن مـادة خلق النبـي
النبي
الثاني: أن النبي

ثثاتياً: الخلق من نور عظمته تعالىى:

$$
\begin{aligned}
& \text { _ } \begin{array}{r}
\text { - }
\end{array}
\end{aligned}
$$

 وخلق عليأ من نور عظمته))(1) .
تفيد هذه الرو اية أن مادة الخلق هي نور عظمة الهَ تعالى، وأن (علياً) هِّهُ خلق من هذا النور وليس من نور النبي
 رضي اله عنها ـ بالزهراء: (إنما سميت فاطمة الز هراء، لأن اله عز وجل خلقها مـ نور عظمتـ؛ فلمـا أشنرقت ـ أضـاءت ـ السماوات والأرض بضوء نور ها، وغشت أبصـار الملائكـة وخرت الملائكـة لهّ سـاجدين، وقـالوا: إلهنـا وسيدنا، مـا هذا النور ؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري، أسكنته سمائي، وخلقته من عظمتي..))(٪) . من أي شيء خلقت (فاطمة) الز هراء - رضي الله عنها -؟!!!.
 تعالى ـ كما جاء في الرواية السابقة ـ، أم من نور (علي) (8) (8) أم من كلمـة تكلم بها
 والعرق المطهر لجبرئيل وما انتزعهه من الصـلب الطـاهر المقدس لرسول الهّ صلى اله عليـه وآلـه وسـلم) (0)، روايـات متناقضـة، بـل إن المـذكورة سـابقأ يـنض آخر هـا أولها، فلو سلمنا أن المادة التي خلقت منها (فاطمـة) ـ رضـي الله عنها ـ تختلف عن بقية البشر، فمن أي الروايات يمكننا معرفة ماهية هذه المادة؟!!.

## ثُلثاً: الخلق من نور اللهُ تعالى وعظمته:

روي عن (أبي جعفر الباقر) ) و ولا مجهول، فأول من ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمدأ صـلى الله عليهه وآلـه وخلقــا


أهل البيت معه من نوره و عظمته، فأو قفنا أظلة خضراء بين يديـه.. يفصـل نورنـا مـن
نور ربنا كشعاع الثمس من الثمس..) (1). نلاحظ من هذه الرواية أمرين:

الأول: أن مادة الخلق أصبحت مادتين نور الهّ تعلى و عظمته. الثناني: أنه ابتدأ بذكر خلق الهَ تعلى لهم، حيث قال في أول الرواية ((فأول من ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمدأ صلـى الهه عليـه وآلـه وخلقنـا)، ثم وصف علاقة نور هم بنور الشه سبحانه وتعالى بقوله: (يفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس")، ومـن المعلوم أن هذا الوصف إن دل علـى شـيء فإنـه يدل علىى صـدور نـور هم مـن نـور الله سبحانه وتـتـالى كصـدور شـعاع الثــمس مـن الثـمس، وعمليـة الصدور تتاقضـها عمليـة الخلق، فهذه الروايـة زيـادة على كونهـا تعـارض الروايـات الأخرى من حيث تحديدها لمادة خلقهم، فإنها كذللك تناقض نفسها.

## رابعاً: الخلق من كلمة الله تعالى التي صارت نوراً:

 وتعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته، ثم تكلم بكلمـة فصــارت نورأ، ثم خلق من ذلك النور محمداً صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وخلقنـي وذريتي، ثـم تكلم بكلمـة فصــرت


## خامساً: الخلق من ماء تحت العرش:

روي أن (أنس بن مالك) ) قلهُ قال: قلت لللنبي صلـى الله عليـه وآلـه: (يـا رسول اله علي أخوك؟ قال: نعم علي أخي، قلت: يا رسول اله صف لـي كيف علي أخوك؟ قـل: ((إن الهَ عز وجل خلق مـاء تحت العرش فبل أن يخلق آدم بثلاثـة آلاف عـام، وأسكنه في لؤلؤة خضر اء في غامض علمه إلى أن خلق آدم، فلمـا خلق آدم نقل ذلك الماء من اللؤلؤة فأجر اه في صلب آدم، إلى أن قبضه الله، ثم نقله إلى صلب شيث، فلم

يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتى صـار في عبد المطلب، ثم شقه اله عز وجل نصفين: فصـار نصفه في أبي عبد الله بن عبد الهطلب، ونصفه في أبي طالب، فأنا من نصف وعلي من النصف الآخر..)(1) .' علمأ بـأن هنـاك روايـة تذكر أن الها تعـالى عندما أراد خلق صـور هم صبر هم
 المطلب، عند ذلك أخرج ذلك النور فثقه نصفين فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في
 الله تعالى العمود إلى علي فخرج منه الحسن والحسين.. (Y) فهل المتنقل في الأصلاب ماء من تحت العرش أم عمود نور؟!!. رأينـا فيمـا سـبق مـدى اخـتلاف روايـات الاثتـى عشـرية فـي إثبـات عقيدة الصـدور، و هذا الاختـلاف والتنــضض إن أثبت شيئّأ فإنـه يثبت بطـلان هذه العقيدة وفسادها.

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

## المطلب الثالث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة الصدور

بعد بيان عقيدة الصدور عند النصارى والاثثى عشرية فإنه يتضح لنا أن هناك
تو افقأ بينهما في عدة جوانب:
الأول: الاتفاق بينهما في أنه صدر من الهُ سبحانه وتعالى صدور أوجد عند النصارى الابن والروح القسس، وأوجد عند الالثى عشرية أرواح النبي و(فاطمة) والأمنة
الثاني: يثثل اعتقاد الفريقين بهذه العقيدة انعكاسأ قويأ يظهر لنـا من خلالـه عقائد الأديـان و الفلسفات الوثيـة وخاصــة الفلسفة الأفلاطونيـة الحديثـة التني جلب
 ويلخص اعتقاده في منشئ الكون في ثلاثة أمور (Y): أولها: أن الكون قد صدر عن منشئ أز لـي دائم لا تاركه الأبصـار ، ولا ولا تحده الأفكار، ولا تصل إلى معرفة كنهـ الأفهام.
 الأزلي الايأم الأي لا تركه الأبصار، ولا تحده الأفكار ، ولا تصل إلى معرفة كنهي الأفهام، ويتميز النصارى عن الاثثى عشرية بإطلاق اسم (الآب) عليه. ثانيها: أن جميع الأرواح شعب لروح واحد، وتتصل بالمنثئ الأول بواسطة

ثالثها: أن العالم في تدبيره وتكوينه خاضع لهذّه الثلاثة، وهو تحت سلطانها،

 الوجود، .. ولا يحتاج إلـى موجود، وأول شيء صدر عن هذا المنشـئ في نظر

أفلوطين هو العقل، صدر عنـه كأنـه ينولد منـه، ولهذا العقل قوة الإنتاج، ولكن ليس كمن نولد عنه، ومن العقل تتبثق الروح التي هي وحدة الأرواح. وبهذا الاعتقاد يعتقد الفريقان، فالنصارى يعتقدون أن (الابن) هو الواسطة بين الهَ سبحانه وتعالى والخلق (')، ويميزون صدوره عن صدور الروح القدس بـالو لادة، ويعتق الاثثى عشرية أن النبي تعالى والخلق(r)، ويقولون: إنه صدر عن الله تعالى في طليعة المدكنات موجود واحد شريف في غاية النورية والبهجة له ظهور في كل عالم بحسبه ويرون أن مظهره في عـالم الطبيعة جسم النبي والأئمة المعصومين المولودين بواسطتها عنه وأن كلهم نور واحد. ويعتقد النصـارى بانبثـثق الروح القدس سواء من الآب كــا يعتقد النصـارى الأرثوذكس، أم من الآب والابن كما يعتقد النصـارى الكاثوليك، ويعتقد الاثثى عشرية أن من نور النبي ويتتقد النصــارى أن العـالم خاضـع لثـالوثهم المقدس (الآب والابـن والـروح

القس)، ويعتقد الاثثى عشرية أن العالم خاضع للإمام يتصرف فيه كيف يشاء(٪). الثثلث: ربط كـلا الفريقين عقيدة القدم بعقيدة الصدور، واعتبروا أن عقيدة الصدور دليل على قدم وجود الابن عند النصـارى، وقدم أرواح النبي الاثثى عشرية، في حين أن عقيدة الصدور هادمة لعقيدة القدم عند النصـارى والاثتى عشرية.

الرابع: اضطراب أدلـة الفريقين وأقوال علمـائهم في إثبـات هذه العقيدة دليل
على فسادها.

$$
\begin{aligned}
& \text { () ينظر: (اعتقاد النصارى والاثثى عشرية بأن المسيح والأئمة هم العلة المؤثرة في الخلق المسيطرة على الكون }
\end{aligned}
$$

## المبحث الثاني：

عقيدة الحلول والاتخاد عند النصارى والاثنى عشرية
ونيه تمهيد وتلاثة هطالب：
傜
榣 المطب الثاني：عقيدة الحلول والاتحاد عند الاثنى عشرية．
傜 المطلب الثالث：أوجه التشابه بين النصــارى والاثــى عشـرية في
عقيدة الحلول والالحاد．

سأتناول بمشيئة اله في هذا المبحث بيانأ للفهوم عقيدة الحلول والاتحاد عند النصـارى والاثثى عشرية، ثم سأقف أمام هذه العقيدة عند الفريقين وقفات أثبت من خلالها فساد هذه العقيدة وبطلانها، ثم أعقب ذلك بييان لأوجه التشابه بينهما. وقبل البدء بهذا البيان أود أن نقف فليلا لتوضيح معنى الحلول والاتحاد

والتجسد، ثم أعقبه بذكر أمثلة تثبت أصول هذه الحقيدة الوثنية.
أولاً: معنى الحلول:

الحلول لغة: النزول يقال: حل بالمكان حلو لا ومحلا وحـلا: وذلك نزول القوم
بمحلة، وهو نقيض الارتحال، وحلّه واحتلّ به واحتلّه: نزل به(1) .
ويعرف (أبو البقاء الكفوي) الحلول قـائلا: ((هو أن يكون الثـيء حاصـلا في الثنـيء ومختصــأ بـه بحيث تكـون الإشــارة إلـى أحدهما إثــارة إلـى الآخر تحقيقا أو

## ثانياً: مغنى الاتحاد:

الاتحاد لغة: صيرورة الثيئين واحدأ، وأحّد الاثثين، أي صير هما واحدَ(٪) ويعرف (الجرجاني) الاتحاد بقوله: (هو تصيير الذاتين واحدة، ولا يكون إلا
في العدد الاثثين فصاعدf)(f) .

وقال: (وقيل: الاتحاد امتز اج الثيئين واختلاطهــا حتـى يصبرا شيئّا واحدأ،
لاتصال نهايات الاتحاد)(1).

## العلاقة بين الحلول والاتحاد:

بنـي القول بالاتحـاد على القول بـالحلول، ((فالقائلون بالاتحـاد قد تدرجوا من القول بالحلول أو لا، ثم ارتقوا إلى القول بالاتحـاد، ففي الحلول بقاء الاثثبينـة، بمعنى أن يحل أحد الثيئين في الآخر، مع احتفاظ كل منهما بذاته.
أما في الاتحاد ففنـاء للاغثينية، بحيث تصبح الذات الإلنسانية، والذات الات الإلهيـة
شيئً واحدأ، فلا اثثينية بين ذات الإله، وذات الإنسان حيئز))(I).

## ثالثاً: معنى التجسد:

يقصد بالتجسد: (ظظهور الله تعالى، أو ظهور أحد الآلهة عند الذين يعتقدون بوجود آلهة متعددة بشكل أرضي، أي أن يأخذ الهـ ـ الذي هو موجود غير مـادي (أو أحد الالّهة) - شكلا مادياً جسديأ وبخاصة بشريأ، فيظهر بمظهر إنسـان مثلنـا ذي لحم ودم، وبالوقت نفسه كونه إلهأ! فهو إله إنسان))() .

## عقيدة الحلول والاتحاد في الأديان الوثنية:

إن المطلع على كتب مقارنة الأديان يجد أن عقيدة الحلول والاتحاد عقيدة ذات أصول وثنية، فكثير من الديانات الوثثبة القديمة تعتقد بظهور أحد الآلهة على الأرض في جسد إنسان، ومن هذه الديانات الديانة البر هية، حيث يعتقد أتباعها أن الإله
(1) (السابق - نفس الصفحـة.

 الطبعة الأولى (r . . .
(فشنو) الأقنوم الثاني (الابن) حل في إنسان اسمه (كرشنا)، فالتقى فيه الإله بالإنسان (')
كذلك الديانة الفارسية، فقد كان الفارسيون القدماء يقدسون ملوكهم الساسانيين ويؤلهونهم، لاعتقادهم أن للموكهم اتصالاً مباشرأ بالإله، أو لحلول الإله فيهم، وتبعهم في ذللك السومريون، البابليون والأشوريون حيث كانوا يقدسون ملوكهم ويعتبرونهم فوق البشر للسبب نفسه(ب) كذا اعتقق المصريون القدماء بألو هية ملوكهم لحلول روح الإله فيهم(")، ويعتقد اليونانيون القدماء أن الفبلسوف „فيثاغورث" هو ابن الإله (هرمس) المتجسد الذي

كان يملك سهولة إعادة سلسلة من التجسُدات الجديدة!. (\%) وعدّ الثناعر الروماني »هوراسه، الإمبراطور الروماني »أغسطس《 تجسدأ






## المطلب الأول:

## عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارى

تعتبر عقيدة الحلول والاتحــد الحل الوحيد عند النصــارى الذي يربط بين
اعتقادهم في توارث الخطيئة و عقيدتي الصلب والفداء، وبدون هذا الحل لا خـلاص للبشرية من الخطبئة الموروثة، وتبدأ قصة حلول الابن في جسد المسيح واتحـاده بـه (التجسد) باعتقاد النصـارى في صدور الابن من الآب والذي عبروا عنـه بـلو لادة،
 يلـي عرض لمفهوم عقيدة الحلـول والاتحـاد عنـد النصــارى، وأهم أسباب التجسـد عندهم، وبيان أهم أدلتهم على عقيدة الحلول والاتحـاد، ثم أختم هذا العرض بوقفـات أمام عقيدة الحلول والاتحاد عندهم أثبت من خلالها بطلان هذه العقيدة وفسادها.

## ما مفهوم عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارى؟.

 جاء في كتب النصارى، ما نصه: (لنؤمن بأن ابن الهّ الوحيد قد اتخذ ناسوتأ حققياً بريئٔ من جريرة آدم روحأ ونفسأ وجسداً بفعل الروح القس في مريم العذراء، فصار الكلمة جسداً بغير استحالة ولا اختلاط ولا تغيير، وظهر الله في الجسد متحداً به اتحادأ ذاتيأ بغير انحصار، وحل كل ملء اللالهوت بصفاته الذاتية وكمالاته الفعلية في المسيح جسدياً، واتحدت الطبيعتان والمشيئتان الإلهية والإنسانية اتحادأ أقنومياً في القول والعمل، فلم يحسب فعل القديم (أي اللاهوت) للقديم وحده، ولا فعل المحدث (أي الناسوت) للمحدث وحده، بل للفاعل الواحد (الرب يسوع المسيح))(1) .
## أهم أسباب التجسد:

 دار العالم العربي للطباعة ـ القاهرة.

تذكر كتب النصـارى أن للتجسد عدة أسباب، أهمها('):
أولاً: الإعلان عن الله تعالى، وجاء في ذلك ما نصه: ((نؤمن بأن جو هر
اللاهوت لا ندركه الأبصار ولا نراه العيون، ولذلك فإن كلمة الله الأزلي الأقنوم الثاني، قد أخلى نفسه ونزل من السماء بغير انتقال ولا انفصال، وتجسد، فظهر الل(هوت في الناسوت حتى لا تستحيل رؤيته تعالى))(٪).
يقول القس (صموئيل مشرقي): (ولما كان ظهوره تعالىى لخلائقه لا يمكن أن يتم بغير حجاب لأن الكائنات لا تحتمل نور لمعانه الفائق بغير غطاء يحجبه عند ظهوره حتى عن أعين السر افيم(ّ) فكانوا يغطون وجو ههم عند رؤيتهم إياه رغم تجليه لهم في الصورة الثبهية، لذلك كان من المناسب جدآ عند ظهور اللاهوت للبشر أن يتم ذلك في حجاب الناسوت حتى لا تستحيل عليهم رؤيته، ولو لا ذلك لما أمكن لمخلوق أن براه بأي حال من الأحوال ولا بأي وجه من الوجوه لا في الدنبا ولا في الآخرة، لأنه كيف تتم هذه الرؤية إلا إذا ارتضىى سبحانه وهو غبر منظور ـ لا ولن يرى ـ أن يظهر من وراء حجاب الناسوت. وهنا بأخذ التجسد مكانه الفربد باعتباره الحل الوحبد الذي كانت تحتمه الضرورة للنوفيق بين وجود الله خارج الكون وداخله في نفس الوقت، فقد تمت به الوساطة بين الله والعالم وأمكن عن طريقه الاتصـال بين الله غير المحدود والخلائق المحدودة بما فيها الإنسان المحدود أيضـ))(\&).
 أنثاء حديثه عن (سر التجسد الإلهي): ((لا ريب في أن الله ظهر في الجسد حق؟







ويسوع المسيح هو هذا الإله.. به تم لنا الخلاص و الصلح والسلام، و هذه غاية التجسد المثلى، فقد كان النجسد وسيلة، والموت غرضأ، والفداء ثمر f)(1).

## أدلة النصارى على عقيدة الحلول والاتحاد:

إن المتأمل لنصوص الكتاب المقس يجد أن الذي قام على تأصيل هذه العقيدة شخصان هما (يوحنا) في إنجيله ورسائله، و(بولس) في رسائله، وخاصة رسائل (بولس) التي شرح فيها هذه العقيدة، وبيّن أسبابها، مما يككننا القول بأنه المؤصل الرئيسي لهذه العقبدة. وفيما يلي أعرض بعضاً من النصوص التي استنل بها النصارى على

## الكلمة المتجسدة:




- المسيح والآب:




## حلول ملء اللاهوت:

 يَحِلُّ كُلُّ مِلْ اللَاَّهُوتِ جَسَدَيًّا).
يقول القس (صموئيل مشرقي): ((الله الذي لا تسعه سماء السماوات قد حل بكل ملئه في جسد يسوع المسيح)(٪)"، ويقول في موضع آخر : (بكل ملئه أي ـ الذات


الإلهية وصفاتها ـ قد حل فيه جسدياً، وسيبقى كذلك إلى الأبد، لأننا في الفغل (يَحِلُّ) نجد ثبوت الحلول استمراريأ، كما أننا نجد في لفظة (جَسَدِيًّا) أن ذلك الحلول حقيقي في ناسوته المبارك الذي أصبح مسكنًا دائمأ للاهوت، لذلك فإن هذه العبارة الفريدة تؤكد لنا »تجسد الله« مثبتة بأن المسيح ليس مجرد شبيه لله أو إنسان إلهي كما يصفه بعضهم بل هو الله في أكمل معنى أي »الحضرة أو الجلالة الإلهية«، لأننا نرى اله
ذاته حالا وظاهر أ في جسده) (1').

و لا تدل لفظة „الملءه عندهم على مجموع الصفات والقدرات الإلهية فحسب
بل على جوهر اللاهوت وطبيحته أيضـّ(؟).

## الإله الوسيط:




وقفات أمام عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارى: الوقفة الأولى: الجسد والخطيئة:

اختلف علماء النصارى في تحدبد ماهية الجسد الذي اتخذه الابن في تجسده،
على قولين:
القول الأول: أنه اتخذ جسد شبه جسد الخطيئة، وليس جسد الخطيئة، و عللوا ذلك بأن اتخاذ جسد الخطيئة مناقض لما أكده العهد الجديد من أن المسيح الكَّهِّه بلا خطيئة، وأهم أدلتهم على ذلك( (٪):
ما جاء في [رسالة بولس إلى أهل رومية (^:




اللقول الثاني：أنه اتخذ جسد الخطيئة، وأدلتهم على ذلك ولادته ـ الابن－من （مرأة واختتانه في اليوم الثامن، ونموه في القامة، واختباره الجوع و والعطش والنوم، والصلب والطعن بحربة أخرجت من جنبه دمأ وماء．．（1）． ومن الألة التي ردوا بها على مخالفيهم（！）：


## وَحَلَ بَيْنَّا）،




## الوقفة الثانية：التجسد والإعلان عن الله تعالى：

هل كان اله تعالى مجهو لا لذا احتاج للتجسد ليعلن عنه؟！． و هل يعقل أن يعيش البشر قرونأ طويلة لا يعرفون خالقه؟؟！． وإن كـان التجسد الحل الوحيد الذي تم عن طريقه الاتصــل بين الهـ الخـالق وبين الدخلوقين، فمـا كـان دور（نـوح）و（إبراهيم）و（موسـى）وبقيـة الأنبيـاء عليهم السلام، الذين اصطفاهم اله تعالى لتبليغ رسالته لخلقه؟！．
 يكن فيها إعلان عن اله تعالى؟！．

أنه عصى ربه؟！．
ثم ما مصبر الذين سبق وجودهم هذا التجسد؟！．

الوقفة الثالثة：جسد بلا خطيئة من جسد الخطيئة！！．
 إلا بتققيم دم طاهر لفداء البشرية وإرضاء اله، لذا أرسل الهـ تعالى ابنه الأقنوم الثناني ليتجسـد في إنسـان، فيكون طــاهر أ يمكن تقديمـه ذبيحـة لإرضـاء اله（الآب）، و هـذا الإنسان يولد من امر أة من نسل（داود）（⿻三丨⿻二丨冂刂）

ذرية（داود）الئَّهِّهُ، وأنه كبقية البشر ：
 كُرْسِيَّ دَاوُدَ أبيهِهِ）．
وجاء في［رسالة بولس إلى أهل غلاطية（؟：）］：（（نََّّا جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانْ،
أرْسْلَّ اللهُ ابْنْةُ مَوْلْودًا مِن امْرَأَةٍ）．
 دَاوُدَ．．＂．

وأما كونه كبقية البشر فمن أدلته ما جاء في［رسالة بولس إلى العبرانيين（؟؟

ولي أن أسأل: كيف يُخر ج جسد الخطيئة جسداً بلا خطيئة؟!!.

إن كان هذا الابن الفادي ولد من امر أة عذر اء من ذرية（داود）الـَّهِّهُ من ذرية

إن اعتقادهم هذا يجعلهم أمام أمرين：
الأول：أن الخطيئة ليست موروثة، ومن ثم فإنه لا حاجة للتجسد والفداء． الثناني：أن الخطيئة ماز الت موروثة، ولم تسقط بالفداء لأن جسد الخطيئة لا
يخر ج إلا جسد خطيئة، ومن ثم فإنه لا فائدة من التجسد والفداء.

## الوقفة الرابعة：［إنجيل يوحنا］والتجسد：

تميز [إنجيل يوحنا] عن بقية الأناجيل بذكره عدة نصوص تدل على الحلول
والتجسد، و هذا التميز يجعلنا نتساءل:

تذكره الأناجيل الأخرى؟!!.



فهل يعني قوله هذا أنه حل في الآب، وحل التلاميذ فيـه، وحل هو فيكه، وبمـا
أن التلاميذ حالون فيه وهو حل في الآب، فهل يعني هذا أن التلاميذ أيضـأ حـالون في الآب، وصاروا بذلك جسدأ واحدأ!.
 هل يعني هذا أنه يطلب من تلاميذه الحـالين فيهـ الثبـات على هذا، وأنـه يثبت بحلوله فيهم!.

فكيف يقول: ((أمْضِي إلى الآب، لأنَّ أبي أعْظُم مِنّي") [إنجيل يوحنا (؛ ا:「٪^)؛ ثم أين الروح القس من كل هذا؟!.
وأخيرأ: كيف يكون الابن متصلا بالآب في السماء كما يعتقد النصارى، ويكون في الوقت ذاته في جسم إنسان على الأرض؟!!!

## المطب الثاني:

## عقيدة الحلول والاتحاد عنـد الاثنى عشرية

قامت عقائد الاثنى عشرية ـ كما ذكر سابقأ ـ على قاعدة أساسية وهي الإمامة(1)، والأئمة عندهم أشخاص تميزوا عن البشر بعدة صفات، من هذه الصفات حلول جزء إلهي منبثق من الأزل ـ كما ذكر سابقً(٪) ـي أجسادهم واتحاده بهم، وفيما يلي بيانٌ لهذه العقبدة عند الاثثى عشرية من خلال الروايات التي ذكرتها كتبهم، وأقو ال علمائهم، ويعقب هذا البيان وقفات أمام هذه العقيدة عند الاثثى عشرية أثبت من خلالها بطلانها.

## عقيدة الحلول والاتحاد عند الاثثى عشرية:

تظهر هذه العقيدة عند الاثثى عشرية بجلاء في موضعين:
الأول: روايات الاثنى عشرية عن الأنمة
تروي كتب الاثنى عشرية جملة من الروايات التي تثبت اعتقادهم بالحلول
والاتحاد، من هذه الروايات:

[البقرة]:
روي عن (أبي الحسن) هِهُ أنه قال: ((إن اله أعز وأمنع من أن يظلم وأن
 وروي عن (أبي جعفر) أنه قال: (إن الهّ أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن

بظلم ولكنه خلطنا بنفسه..)(\&)

ويبين علماء الاثثى عشرية معنى قوله: ((ولكنه خلطنا بنفسه) فيقولون: إن معنى ذلك هو انضمامهم لنفسه المقدسة ومشاركته لهم، وفي حين تقتصر الروايات على خلط الأئمة، فإن علماء الاثنى عشرية يتوسعون في ذلك فمنهم من أضاف الأنبياء عليهم السلام إلى الأئمة، ومنهم أضاف أوصياء الأنبياء إلى الأنبياء عليهم السلام والأئمة، وفيما يلي نعرض أمثلة لأقوال علماء الاثثى عشرية في هذه الروايات:

يقول (المازندراني) شارح كتاب (الكافي): (يقال خلطت الثيء بغيره خلطاً
فاختلطا بانضمام بعض إلى بعض، يعني: ضمنا إلى نفسه المقسة وشاركنا))(1) . وممن أضاف الأنبياء عليهم السلام إلى الأئمة في الخلط (المجلسي) في البحار، حيث يقول: ((الحاصل أن اله تعالى أجل من أن ينسب إليه أحد ظلما بالظالمية أو المظلومية حتى يحتاج إلى نفي عن نفسه ذلك، بل الله سبحانه خلط الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بنفسه))(٪) (٪)
وأما (محمد حسين الطباطبائي) الأصولي فإنه يضيف الأوصياء إلى الأنبياء عليهم السلام ـ والأئمة، فائلا: (قوله: (ولكند خلطنا بنفسه): أي خلطنا معانشر الأنبياء والأوصياء والأئمة بنفسه)(T) ـ ما فيل في تفسير فوله تعالى:

روي عن (أبي جعفر) ) عليه وآله إلى يوم القيامة، وهم واله نور الله الذي أنزل، وهم واله نور الله في السماوات والأرض..)(٪).

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

يقول (المازندراني) في شرحه لهذه الرواية: ((قوله: ((النور واله الأئمة))
إطلاق النور عليهم من باب الحققق؛؛ لأنهم أنوار إلهيون مستورون بجلابيب الأبدان قد انعكست أشعة أنوار هم في فلوب المؤمنين من وراء الحجاب، ولو رفع الحجاب وكشف الغطاء لتحير الخلائق بأنوار هم..)(1). الثاني: أقوال علماء الاثنى عشرية في حقيقة الأنمة احتل بيان حققة الأئمة حيث أفرد بعضـهم كتبأ لبيـان هذه الحقيقة، من هذه الكتب كتـاب (الأنوار القسسبة) لناظمه (محمد حسين الأصفهاني)(Y)، وفيما يلي أعرض بعضأ من شعره الذي تظهر فيه عقيدة الحلول والاتحاد بجلاء: من شعره في مولد رسول

من مشرق الوجوب نور الواجب
نـــــور المحمـيـة البيضـــــاء
من مصـدر الوجـود والإيجــــــد
فقــد رأى الحــق فما أجـــــــــاه
ومــالك الحدث سلطان القـــــــــم والجوهر الفرد(r) الذي لا ينقسم والملك الذي على العرش اسنوى مقامــــــه المحمـود بالختميـــــة جــل عن الثنـــاء ما شئت فقــلـ


أشرق كالشمس بغير حاجـب
أو من سمــاء عالم الأسدــــاء
لقـد تجـلـى مبدأ المبـــــــادئ
لا بــل هو الحـق فــن رآه
هو التجلي التنام والمجلى الأتم

هـو العزيز والثدبد القــوي
عــرش الهوية المحمديـــــة
فاتحة الوجــود خاتم الرســل
غيب الغيوب سر سـر ذاتــه

 نوفي سنة (آشا (اهـ).

 لا ينقسب الو هم أو الفرض العقلي و هنا كناية عن مرتبته (ص) في التجرد، أي: وجوده وجود بسيط روحـاني مجرد

ينظر: الأنوار القسسية ـ ص[0 1 ] ـ هامش (• ( ).

(') يجــل أن يدرك بالأبصـــــــار
ومما قاله في (علي بن أبي طالب)
 ونسخة اللاهوت وجهه الحسن جلـــت عن التنشبيه بالبيضــــــاء في أفـــق الأرواح والأشبــاح()

ومما قاله في (فاطمة) الز هراء ـ رضي الله عنها -:


فكيــــف بالإشـر اق من قبابها()

وانـــك منه الطـور لما أشرقــا
مثـــال من ليس له التنــــــاهـي
رقيقــــــة الحقائق العلويـــة(٪)

كأنــــهـه واسطــــة القــــــلادة
ونسخة اللاهوت ذاتأَ وصفة(0)

ونسخة اللاهوت نقش جبهته
ونـــوره المحيط بالأنـــــوار

غرتــــه الغــراء في الضيـــــاء وكيــف وهو فالق الإصبــــاح حجابـها مثل حجاب البـــاري

تمثـــلـ الواجب في حجابــهـا
ومما قاله في (الحسن) ون
ومن سناه خر موسى صعقـا

وذاتــــــه لطيفة قسيـــــــــــــة
ومما قاله في (الحسين)
رابطـــــة الــــراد بـالإرادة
ناطقة الوجود عين المعرفة هذا بعض مما نظمه (الأصفهاني) في كتابه (الأنوار القسسية)، وقد سار على هذا النهج في وصفه بقية الائئة هـ
ومن الكتب التي تعرضت لبيان هذه الحقيقة كتاب (الغذير) (للأميني)، ومما
جاء فيه نثرأ عن (علي)
(كيف أدري وهو سر فيه قد حار العقول
حادث في اليوم لكن لم يزل أصل الأصول

| (1) (1) السابق - |
| :---: |
| (r) |
| ( ${ }^{(1)}$ |
| (0) نفسه -ص[ ${ }^{\text {(1) }}$ |

مظهر الله لكن لا اتحاد ولا حلول)(! ')
كذلك كتاب (المرأة في فكر الإمام الخمبني)، الذي جاء فيه أن (فاطمة) رضي الله عنها ـ لم نكن امر أة عادية بل ((كانت امر أة روحانبة امر أة ملكوتية...بل هي كائن ملكوتي تحلى في الوجود بصورة إنسان... بل كائن إلهي جبروتي ظهر

على هبئة امر أة..)(٪).

وقفات أمام عقيدة الحلول والاتحاد عند الالثّى عشريـة:



فسر علماء الاثنى عشريـة ـ كما ذكرنا سـابقا ـ هذه الآية بقو لهه: إن الله أعز وأمنع من أن يظلم وأن بنسب نفسه إلى الظلم، ولكن الله خلط الأئمة بنفسه، فجعل ظلمهم ظلمهه وولايتهم ولايته، و هذا التأوبل الباطني ـ الذي يثبت اعنقادهم بالحلول والاتحاد ـ برد عليه بـأمرين:

الأول: أنه ليس في الآية أي دلالة على هذا التأوبل، حيث بيول تعالى:

 موجه لبني إسر ائبل، فكيف ظللم بنو إسر ائيل أئمة الاثنى عشّربة.

ثُانباً: إن الباحث في كتب الاثنى عشّربة يجد أنهم ذكروا ذلك التأوبل وذكروا
معه مـا بـعارضـه، فـ(المجلسـي) القائل:

((الحاصل أن الهّ تعالى أجل من أن ينسب إليه أحد ظلمأ بالظالمية أو
الحظلومية حتى يحتاج إلى نفي عن نفسه ذلك، بل اله سبحانه خط الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بنفسه) (1). يقول في موضع آخر:

قوله: "(然
为

وهذا القول يوافق ما ذكرناه في الأمر الأول من أن الخطاب في هذه الآية
موجه لبني إسر ائئل.

## 

أول علماء الاثثى عشرية هذه الآية فقالوا: إن الأئمة هم النور الذي أنزل الشّ تعالى، ويرد على هذا النأويل بمـا جاء في مصـادر الاثثى عشرية من أن المقصـود



فشبهه بالنور الذي يتنتى به على الطريق)(٪) .

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

$$
\begin{aligned}
& \text {-rv. - }
\end{aligned}
$$

ولي أن أسأل: إن كان المقصود هنـا بـالنور الأئــة
السماء إنزالو؟!!.

الوقفة الثالثة: هل الأئمة قال بذللك الاثغى عشرية بناءً علـى اعتقـادهم بـأن الله تـعـلى خلق أرواح الأئمـة届 الروايات التي استدلوا بها على عقيدة الصدور القاعدة الأساسية التي يرنكز عليها هذا الاعنقاد، وقد ذكرنا سابقأ أن أهم ما يميز هذه الروايـات هو الاضطر اب والنتـاقض، وذكرنا أن اضطر اب الرو ايات وتناقضها دليل على عدم صحتها، وبطـلان مـا استـدل عليـه بهـا(')، وبمـا أن عقيدة الصـدور باطلـة فإنـه ببطلانهـا تتهـار عقيدة حلول النور الإلهي في أبدان الأئمة و اتحاده بها، لأن ما بني على باطل فهو باطل.

الوقفة الرابعة: موقف النبي يعتبر التعارض من أهم مميزات المذهب الاثنـى عشري، فمـا من الروايـة إلا وتعارضها أخرى، فكما ورد في كتب الاثغى عشرية روايات غلت في الأئمة بلغت أقصـى درجـات الغلو ـ كمـا رأينـا في سـابقا -، فإنـه كذللك ورد في كتب الاثنـى عشـرية روايـات تنهى عن الغلو، ونتبر أ مـن قائلـه، مــا يجعلهـا المعول الهـادم لكل عقائد الغلو عند الاثنى عشرية، ومثال هذه الروايات ما روته مصـادر الاثنى عشرية عن الرسول عل أنه فال: (لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تبارك وتعـالى اتخذني عبداً قبل أن يتخذني نبيا)(1) (「).
 وتبع (علي) ذنب لي: محب مفرط، ومبغض مفرط، وأنا أبر أ إلى الهه تبارك وتعالى ممن يغلو










 وادعى للأئمة ربوبية أو نبوة أو لغير الأئمة إمامة فنحن منه براء في الدنيا
والآخرة..)(1).

ولم يكتف فرّه بالبراءة منهم، بل أيضأ دعا عليهم، فقال: (اللهم إني بريء من
الغلاة كبراءة عبسى بن مريم من النصارى، اللهم اخذلهم أبأ، ولا تتصر منهم


وتبرأ الإمام (علي بن الحسين) - رضي الله عنهما ـ من الغلاة كما تبرأ جداه،
فقال: (إن اليهود أحبوا عزيراً حتى قالوا فيه ما قالوا، فلا عزير منهم ولا هم من عزير، وإن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما قالوا، فلا عيسى منهم ولا هم من عيسى، وإنا على سنة من ذلك، إن قومأ من شيعتتا سيحبونا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير وما قالت النصـارى في عيسى بن مريم، فلاهم منا ولا نحن منهم)(1)

كذلك (أبو عبد الله) هِّ حيث رووا أنه قال: (..فواله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضرّ ولا نفع، وإن رحمنا فبرحمته، وإنّ عدّبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله حجّة، ولا معنا من الله براءة، وإنّا لميّتون ومقبورون ومنشرون ومبعوثون وموقوفون ومسئولون، ويلهم! ما لهم لعنهم اله فقد آذوا اله وآذوا رسوله صلى الله عليه وسلم في قبره، وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي صلوات الله عليهم، وها أنا ذا بين أظهر كم لحم رسول الهّ وجلد رسول اله صلى الهُ عليه أبيت على فراشي خائفأ وجلا مرعوبأ، يأمنون وأفزع، ينامون على فرشهم وأنا خائف ساهر وجل، أتقلقل بين الجبال والبراري.. أشهـكم أنّي امرؤ ولاني رسول اله صلى الهَ عليه وآله وما معي براءة من اله، إن أطعته رحمني، وإن عصبته عدّبني عذاباَ شديداً، أو أشد عذابه)(٪)

## المطلب الثالث:

# أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة الحلول 

## والاتحاد

يظهر لنا من اعتقاد النصارى بالحلول والاتحاد، واعتقاد الاثثى عشرية بهذه
العقيدة تتـابةٌ كبير" بين الفريقين، وبناءً على ما ذكرناه سابقأ من الأدلة والأقوال عند
كلا الفريقين فإنه يمكننا تلخيص أوجه التثـابه بينهما فيما يلي:
أولاً: يعتقد النصـارى أن الابن الصادر عن الهّ سبحانه وتعالى في الأزل نزل
من السماء واتخذ له جسدأ كأجساد البشر.
ويعتقد الاثثى عشرية أن النور الإلهي الصادر من الهس سبحانه وتعالى في
الأزل نزل واتخذ له أجساداً كأجساد البشر.
ثانياً: يعتقد النصارى أن أحد الأسباب التي دعت إلى هذا التجسد هو أن قوة
نور الابن لا تحتملها الكائنات لذلك اتخذ له حجاب الناسوت.
وتعتقد الاثثى عشرية أن السبب في التجسد هو أن الأئمة أنوار إلهيون لا
تدركهم الأبصار لذلك اتخذوا أجسادأ تحجبهم.
ثُالثً: يعتقد النصارى أن الابن رغم نزوله إلى الأرض وتجسده فإنه ماز ال
متحدأ مع الآب.

ويتتقد الاثثى عشرية أنه رغم نزول أنوار الأئمة الإلهية إلى الأرض واحتجابها بأجساد بشرية، فإن الهَ سبحانه وتعالى ضمهم إلى نفسه المقدسة وشاركهم.
 هذا الأمر وإصراره على أنه إنسان مرسل من الهَ تعالى الإله الحقيقي، كما جاء في





 الاعتقاد.

## المبحث الثالـث:

 هم العلة المؤثرة في الخلق المسيطرة على الكون

## وفيه تمهيد وثلاثة هطالب:

据 في الخلق المسيطرة على الكون.
 المؤثرة في الخلق المسيطرة على الكون.

هذه العقيدة.


خلق اله سبحانه وتعالى الخلق بققرته، وقلب الليل والنهار حسب مشيئته، ودبر الكائنات بعلمه وحكتنه، وما من شيء في السموات والأرض إلا يشهـ بوحدانيته، يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم:


[الأعراف].



إلا أن النصارى والاثثى عشرية عدلوا عن الحق، وجعلوا لهَ سبحانه شركاء
في الخلق، وتدبير الكون، واعتقادهم هذا لم يكن ابتداعأ منهم، وإنما ورث ورثوه ممن سبقهم من الوثنيين.
فقـ كان الوثنيون يعتنقون في آلهتهم المتجسدة من أنهم هم الخالقون المدبرون لهذا الكون، مثال ذلك اعتقاد الهنود من أن (كرشنا) ابن الإله الهنجسد خلق السموات والأرض بما فيهما وهو - عندهم - كل شيء، وموجد كل شيء، و عليه يتكل كل

ومن نصوصهم التي تثبت اعتقادهم بهذا فول (كرشنا) عن نفسه: ((أنا علة وجود الكائنات فيّ كانت وفيّ تحل، وعليّ جميع ما في الكون يتكل، وفيّ يتعلق، كاللؤلؤ المنظوم في خيط)(1) .
كذلك جاء في تعاليم الفرس الدينية أن الإله المنبثق (أورمزد) هو الذي خلق كل شيء، ويقولون في صلواتهم: (إلى أورمزد أقدم صلواتي فهو خالق كل شيء، مما هو كان وما سيكون إلى الأبد، هو الحكيم القوي خالق السماء والثمس والقمر والنجوم والرياح و الغيوم والماء والأرض والنار والثجر والبهائم والإنسان))(「() كذا جاء في الفكر اليوناني أن الكلمة هي ((فوة الله الخالق، والمسيطرة والمرشدة، والحافظة والمسيرة لكل ما في الوجود)() وفيما يلي سنوضح أثار هذه العقيدة في عقائد كل من النصارى والاثثى عشرية، من خلال ثلاثة مطالب: المطلب الأول: اعتقاد النصارى بأن المسيح الئلّهِّه هو العلة المؤثرة في الخلق

المسيطرة على الكون. الهطلب الثنا: اعتقاد الاثنى عشرية بأن الأئمة

اللمسيطرة على الكون.
اللطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثثى عشرية في هذه العقيدة.
 (الإمام محمد أبو زهرة - ص[ [7


ـ مطر انية حلوان ـ المعصرة ـ كاتندر ائية العذر اء مريم ـ بتصرف بسيط.

## المطلب الأول:

## اعتقاد النصارى أن المسيح الـِّهِّ هو العلة المؤثرة في الخلق

## المسيطرة على الكون

يعتقد النصارى أن المسيح الئِّهِ هو العلة المؤثرة في الخلق، المسيطرة على الكون، يقول القصص (مرقس عزيز خليل): (يحدثنا الوحي الإلهي عن المسيح الخالق


وممن تحدث عن هذا الاعتقاد الدكتور (حليم حسب اله) في كتابه (المسيح بين المعرفة والجهل)، حيث قرر في بداية حديثه أن صفة الخالق لا تطلق إلا على اله سبحانه وتعالى، وساق الأدلة على ذللك، ولكنه ما لبث أن نكص على عقبيه ونسب

جاء في كتابه:

يقول الدكتور (حليم حسب اله): (إن لفظ „الخالقه لا يطلق على أي مخلوق على الإطلاق مهما كانت عظمته لأن الخلق هو عمل الله فقط، سواء الخليقة الظاهرة المرئية، أو الخليقة الغير ظاهرة والغير مرئية(')، سواء كانت ما في السماوات أو ما
في الأرض)()".

واستدل بعدة نصوص من الكتاب المقس، منها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) (I' (I) }
\end{aligned}
$$


 مِنَ التَّاس يَسْكُّونُ عَلَى كُلِّ وَجْهِ الأرْضِ ") - وما جاء في [رؤيا يوحنا (؟: (1)] عما قاله الأربعة والعشرون شيخأ أمام

 وبعد أن أثبت أنه لا خالق إلا الهه سبحانه، نكص وقال: ((والمسيح ابن الله، هو

اله الخالق)(1) (1
واستدل على ذلك بعد أدلة منها(؟): ـ ما جاء في [إنجيل يوحنا (ا:

شُيْءٌ مِمَّا كَانَّ).
ـ كذللك ما جاء في نفس الإنجيل ( (: • 1): ((''كَانَ فِي الْعَالم، وَكُوِّنَ الُعَالُمُ
بـهِ، ولَمْ يَعْرُفهُ (الْعَلْمُ).
 مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا عَلَى الأرْضَ، مَا يُرْى وَمَا لا يُرْى، سَوَاءٌ كَانَ عُرُوشًُا أَّ

أما كون المسيح الِّلّْهُ هو المسيطر على هذا الكون، فيقول الدكتور (حليم حسب الله): ((إنه - أي المسيح - صاحب السلطان، ولم يكن مثيل لسلطانه على
الإطلاق، لأنه الرب القادر على كل شيء)().

ويستدل النصـارى على ذلك بنصوص من الكتاب المقدس، منها:
 قَّ دُفِعَ إلْيَّ مِنْ أبي").
(1) المرجع السابق - ص[ (1)







 الأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ فَدْرَتِهِهِ .

هل المسيح الئهِّا خالق هذا الكون، المسيطر عليه؟. يجيب على هذا السؤ ال الكتاب المقس، من خلال ثلاثة أمور: أولاً: إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون: من النصوص التي تقرر هذا:






 وَلْيْسَ آَخَرَ... «") .




 وَكُلَّ مَا فِيهَا،




ثانيأ: المسيح اث大 بشر مسحه اله تعلى وأعطاه القـرة على صنع

المعجزات:

من النصوص التّي تثبت ذلك:












 من هذه النصوص ثبين أن الهُ تعالى هو الخالق وحده لا شريك الهي لها وأما ما ما



#  < أنا لا أقرّ!!. 


 أطلبُ مَشَيئَتِي بَلْ مَثْيئَة الآب الَآِي أرْمَتَنِي"). إن كان خلق هذا الكون لا يقدر فمن الذي يقدر؟!. وإن كان المسيح الئهِّهِ لا يملك القدرة على فعل أي شيء من نفسه، فكيف خلق الكون وسيطر عليه؟!!.

## < المخلوق يجرب الخالق!!.



مِنْ إبْلْيسِ'...)(1)

الخالق؟!!.
< صيام وجوع!!.


$$
\begin{aligned}
& \text { فهل الخالق يصوم ويجوع؟!!. }
\end{aligned}
$$

< "ليس للمسيح الئِجه مكان!!.


أيعقل أن لا يكون لخالق الكون مكانٌ يسند رأسه فيه؟!!. ثم كيف يكون الكون خلق لأجله و هذه حاله؟!.

## المطلب الثاني:

# اعتقاد الاثنى عشرية أن الأنمهة كـلـ هم العلة المؤثرة في الخلق 

## المسيطرة على الكون

يعتقد الاثثى عشرية أن الأئمة الكون، يقول (الخميني) - مرجع الاثثى عشرية الديني الأعلى -: ((إن للإمام مقامً محمودأ، ودرجة سامية، وخلافة تكوينية تخضع لو لايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وأن من ضروريات مذهبنا أن لأئتتا مقامأ لا يلغه ملك مقرب، ولا نبي مرسل)(1).

ونظم شاعر هم (محمد حسين الأصفهاني) في هذا الاعتقاد شعر أ، قال فيه عن

$$
\begin{aligned}
& \text { منقـــــادة لأمــره اللطــــاع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { إذ يـــده العليـــا يد الهَ العـــلـي } \\
& \text { جلت عن التنثبيـه بالبيضـــــــاء }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جـل عـن الأشبــــــاه والأنــــاد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { واسطــة الوجوب والإمكـــــــــن } \\
& \text { ونشـــــأة التكوين والإبـداع } \\
& \text { في كفه الكافي مفاتيح الظفر } \\
& \text { في يده زمام فيــض الأزل } \\
& \text { غرته الغراء في الضيـــــاء } \\
& \text { وكيف وهو فالق الإصبــاح } \\
& \text { وقال عن (الحسن) } \\
& \text { أصل الوجود غاية الإيجـاد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وفي محيط الكون والمكـان }
\end{aligned}
$$

ومصدر الوجود من كتم العدم(1)

بالقبـض والبســـــــط على العبـاد
في الأمر و الخلق ولا غضاضة) (ب)

ومبدأ الخير ومنتهى الكرم
وقال عن (الحسين)

لا حكم للقضـاء إلا ما حكم
في يده أزمــــــــــة الأيادي
بل يده العليا يد الإفاضــــة

بنفوذ أمرك في البرية مولـع
ما الدهر إلا عبدك القن الذي
واله لو لا حيدر ما كانت الدنيا
شهب كنسن وجن ليل أدر ع()
من أجله خلق الزمان وضوئت

وأما مصدر هذا الاعتقاد فهي روايات الأئمة التي وردت في أصول الاثثى
عشرية المعتبرة، من هذه الروايات:
ما روي عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) أنه خطب في جامع البصرة؛ فقال: (معانشر المؤمنين والمسلمين أن اله عز وجل أثنى على نفسه فقال: هو »الأول« يعني فبل كل شيء، و»الآخر" يعني بعد كل شيء، و»الظاهر" على كل شيء، و „الباطنه لكل شيء سواء علمه عليه، سلوني فبل أن تفقدوني، فأنا الأول وأنا الآخر... أنا دحوت أرضها، وأنثأت جبالها، وفجرت عيونها، وشققت أنهار ها، وغرست أشجار ها، وأطعت ثمار ها، وأنشأت سحابها، وأسمعت رعدها، ونورت برقها، وأضحيت شمسها، وأطلحت قمر ها، وأنزلت قطر ها... وبي وعلى يدي تقوم الساعة، وفي برتاب المبطلون، وأنا الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم)()(8).
كذللك أورد علماء الاثثى عشرية في كتبهم رواية عن (علي) مؤة طويلة جداً،
جاء فيها أنه قال: (والذي رفع السماء بغير عمد لو أن أحدهم رام أن يزول من مكانه


- ए 人

بقدر نفس واحد لما زال حتى آذن له، وكذللك يصير حال ولدي الحسن بعدي ثم الحسين بعده ثم تسعة من ولد الحسين تاسعهم قائمهم... والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأملك من ملكوت السماوات والأرض ما لو علمتم ببعضه لما احتمله جنانكم..)"، وقال: ((لأجلنا خلق اله السماوات والأرض والعرش والكرسي والجنة والنار))(1). كذا روي عن (أبي جعفر) ) أن نسوق الأرض بأز متها لسقناها)(٪) (「)

## هل الأنمة

يجيب على هذا السؤ ال ثلاثة أمور :

ذكرت الاثنى عشرية في كتبهم روايات تثبت عجز الائمـة ما ذكر في كتاب (سليم بن قيس) عن (علي) (أهُ من أنـه حين سمع عن مبايعة (أبي بكر) ( اله إنه ليعلم أن هذا الاسم لا يصلح إلا لي،... فسكتو ا عنه يومهم ذلك. فلما كان الليل حمل (علي) لألِّهِّ فاطمة عليهـا السـلام على حمـار، وأخذ بيدي ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام، فلم يدع أحداً من أصحاب رسول اله صلى اله عليه وآله إلا أتاه في منزله، فناثدهم اله حقه، ودعاهم إلى نصرته، فما استجاب منهم رجل..)(").
 فقالوا: (كفر والهَ الرجل، ثم شدوا على فسطاطه فانتهبوه حتى أخذوا مصـلاه من

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المحتضر-ص[ [(1) }
\end{aligned}
$$

تحته، ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدي فنز ع مطرفه عن عانقـه،
فبقي جالسأ متقلداً السيف بغير رداء))(1')
وطعنه رجل من بني أسد يقال له: الجراح بن سنان في فخذه، فنقه حتى بلغ
العظم()
وكذلك (الحسين)
((وانتهبوا مضـاربه وابتزوا حرمه، وحملوهن إلى الكوفة، فلما دخلن إليها خرجت
نساء الكوفة يصرخن ويبكين، فقال علي بن الحسين: هؤلاء يبكين علينا، فمن
. ${ }^{\text {قتلنا؟!! ! }!)}$
فهل بعقل أن خالقي هذا الكون المسيطرين عليه بحمل أحدهم زوجته على
حمار، ويأخذ ابنيه، ويذهب يطرق أبو اب الناس يستعطفهم وبستنصر هم؟!!.
وكيف من خضعت لسيطرتهم ذرات الكون لا يسنطيعون دفع الناس عنهم،
وحماية أنفسهم وأمو الهم؟!!.
ثم كيف الكون خلق لأجلهم و هذه حاله؟؟!.
إن هذه الأحداث التي روتها كتب الاثنى عشربة أكبر دليل على بطلان


كيف يكون الائمة هم خالقو هذا الكون والمسيطرون عليه، و هم يـّفون
أعداءهم؟.

هل الخالق ينتي من خلقه؟.






وإخضـاعه، ومـع ذلك نجد كتب الاثثـى عشـرية مليئـة بـالمو اقف التـي استعمل فيهـا الأئمـة (كانت إمامـة أمير المؤمنين بعد النبي صلى اله عليـه وآلـه ثلاثين سنة منهـا أربع وعشـرون ســنة وأشــهر ممنو عــأ مـن التصــرف علــى أحكامهـا، مسـتعملا لللَّقــة والمداراة..) (1) .
 منه بعد خذلان شيعته له(「)، ورووا عن (أبي جعفر) ) يسب عليأ وأستتر منه بالسارية، فإذا فرغ أتيته فصـافحته))(T)، وممـا نسب إلـى (أبي
 أسطوانة فأستتر بها، فإذا فرغت من صلواتي فأمر به فأسلم عليه وأصافحـ))(8). فلو كان الأئمة " هم الخالقون المسيطرون لماذا اتخذوا اللَّقية لهم در عأ ينقون

بها الناس؟!!.

ثالثاً: عبودية الأنمة
ذكرت كتب الاثثى عشرية العديد من الروايات التي يؤكد فيهـا الأئــة عييد لله سبحانه وتعـالى، ويحذرون من الغلو فيهم، مـن هذه الروايـات مـا جاء عن (الصـادق) هُ أنه فال: ((الغلاة شر خلق الله، يصغرون عظمـة الله، ويدعون الربوبيـة

لعباد الها، والها إن الغلاة لشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركو ())().

$$
\begin{aligned}
& \text { (بار الأنوار - ج ج }
\end{aligned}
$$

كذلك جاء عنه أنه لعن من قال: إن الإمام هو الذي خلق ورزق(")، وقـال: (('مـا من خالق إلا الله وحده لا شريك له، حق على الله أن يذيقنا الموت، والذي لا يهلك هو الله خالق الخلق بارئ البرية))(٪).

أن إلينا الخلق وإلينا الرزق، فنحن براء كبراءة عيسى بن مريم من النصـارىى)(). ويرد أحد شعراء الاثنى عشرية عليهم فيقول:

 إذ كان في المهـ أو في البطن محتجبّ(\&)

قوم غلو في علي لا أبا لــــــــهـ

فمن أدار أمور الخــــــــق بينهم



(5) (5ناقب آل أبي طالب - ج( -ص[^YMA].

## المطلب الثالث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في هذه العقيدة

 السسيطرة على الكون، واعنقاد الاثثى عشرية في أن الأئمة المُ هم العلة المؤثرة في



شيء.
 فيه يخر ج عن سيطرتا.

كذلك يعتقا الاثىى عشرية أن الأئمة هم السسيطرون على الكون، فما شيء يخرج عن سيطرتهم.








 تعارض هذا الاعتقاد، فقد جاء فيها أن أعداءه طاردوه حتى تمكنوا منه، ثم أهانوه، وبعد ذلك صلبوه.
كذلك حياة الأئمة الاعتقاد، فقد جاء فيها أن أعداءهم حاربو هم، وسلبوا أمو الهم، وقتلو هم، مما جعلهم يتخذون اللَّقة أسلوبأ حياتياَ لهم.

## المبحث الرابع:

 والأنــمة هُ عند النصارى والاثنى عشرية وفيه تمهيد وثلاثة هطالب:
 المسيح |
 الأئمة



## 

ذكرت نصوص الكتاب المقس عند النصارى حدوث تغيرات في العالم عند
ولادة المسيح الئَّهُ ووفاته، كذلك ذكرت روايات الاثثى عشرية حدوث تغيرات في العالم عند ولادة الائمة ولقّ ووفاتهم، وهم بذلك يتبعون سنن من كان قبلهم من الأديان الوثنية.

○ الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة الآلهة عند الوثنيين:
فالهنود مثلا قالوا: إن يوم ولادة (فشنو) ((عمت المسرات وأضاء الكون بالأنوار، وترنمت آلهة السماء ورتلت الأرواح، ولما ولد شرعت الغيوم ترتل بألحان . مطربة وأمطرت أز هار (1)) (1) أما الصينيون فيقولون: ((ظهرت علامات سماوية قبل ولادة كونفوشيوس الفيلسوف الصيني، وفي المساء الذي ولد فيه سمت أمه بأذنها نغم موسيقى سماوية، ولما ولد ظهر على صدره هذه الكتابة „مسن الشريعة التي تصلح للعالم«)(٪)".

## 〇 الحوادث الكونية التي صاحبت وفاة الآلهة عند الوثثيين:

يقول الهنود: (إنه لما مات كرشنة مخلصهم على الصليب حدثت في الكون
مصائب جمة وعلامات متتو عة، وأحاطت بالقمر دائرة سوداء وأظلمت الشمس عند نصف النهار، وأمطرت السماء نارآ ورمادأ، واندلعت ألسنة اللهب وصارت الثياطين تفسد في الأرض، وشو هد عند شروق الثمس وغروبها ألوف الأشباح تتحارب في كل جانب ومكان)() ${ }^{\text {(T }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نفسه - نس الصـ الصفحة. }
\end{aligned}
$$

ويعنقد الرومانيون واليونانيون (أنه عند ولادة أحد العظماء وموته تظهر
حوادث سماوية تنبئ عن ذلك، وقد قالوا: إن الشمس أظلمت عند موت رومولس مؤسس روميا، وأنه حدث ظلام في الدنيا دام ست ساعات)(1) .'
وفيما يلي نذكر أصداء هذه الأقوال عند النصارى والاثثى عشرية، في ثلاثة
مطالب:

النصـارى.
المطلب الثـاني: الحوادث الكونيـة التـي صـاحبت ولادة ووفـاة الأئمـة كـ عنـ
الاثثى عشرية.
الهطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثثى عشرية في قولهم: إن


## المطلب الأول:

## 

## النصارى

تنكر مصادر النصارى عدة حوادث كونية صاحبت ولادة المسيح الـــي
ووفاته، وفيما يلي نعرض ما ذكرته هذه المصادر: أولاً: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة المسيح الـئر :

انفرد [إنجيل متى (Y: (-- ( )] بذكر هذه الحادثة عن بقية الأناجيل؛ فقال:





 يَرْعَى شَعْبي إسْرَاَيْيلَّه.






 إلى كُورَّهُّه".

> يلفت انتباهنا فيه الرواية: الرواية عدة أمور:

إن المولود ابن الها!.
فهل المولود ابن الها أم مجرد ملك لليهود.
ثانياً: ما علاقة المجوس بملك اليهود؟!!.
 على ((أن يسوع المسيح لم يأت لليهود فقط بل للأمم أيضأ ممثلين في (المجوس من
الدشرق)()(1.).

المجوس يقولون: "(ا(أيْنَ هُوَ المَوْلْودُ مَكِكُ اليَهْوُودِ؟).
والنبوءة التي ذكر ها اليهود جاء فيها: (لأَنْ مِثكِ يَخْرُجُ مُـَبِّر" يَْْعَى شَعْبي
إسْرَأئِيَ،)")
يثبت هذان النصان أن المسيح لـَّهِّهُ جاء لبني إسرائيل خاصة، ومع ذلك يضرب النصارى دلالة هذين النصين عرض الحائط، ويقولون: سجود المجوس دليل على أن المسيح الئَّهِّ جاء للناس عامة.
 والنجم وقف ((حَيْثُ كَانَ الصَّيَّي)")، ولما أتى المجوس البيت: (رَّأوْا الصنَّيَّ)، تكرار وصفه بـ(الصبي) دليل آخر يثبت بشرية المسيح اليَّهِّهُ، ويستلزم انتفاء كونه ابن اله المتجسد.
 هل كان المسيح الفئهِ المدبر الذي يرعى بني إسرائيل؟!!.
(') دائرة المعارف الكنايبة - جل-ص [ [ • ] ].

خامساً: قال المجوس: ملك اليهود، وتقول النبوءة: مدبر ير عىى بني إسر ائيل. فمن أين جاء النصارى بقصة الفذاء؟!.

إن هذه الرواية تبطل ثلاث عقائد تعتبر الدعائم التي قامت عليها بقية عقائد
النصارى، و هي:
1/ عقيدة تجسد ابن اله التي حشا بها علماء النصارى كتبهم وعقول عامتهم،
فما كان المولود إلا صبيأ قال عنه المجوس: ملك اليهود.

بني إسر ائيل.

(ملكأ لليهود)، (مدبر أ ير عى بني إسر ائيل).


$$
\begin{aligned}
& \text { التجسد، لأنه ليس من المعقول أن يتجسد (ابن اله) لبني إسر ائيل خاصة. } \\
& \text { وأخير أ: لماذا لم تذكر الأناجيل الأخرى هذه الحادثة؟!!. }
\end{aligned}
$$

## > ظهور الملاكك للرعاة، وجمهور الجند السماوي:

جاء في [إنجيل لوقا (r:









 قِيلَ لَهُمْ مِنَ الرُّعَاةِة).

## مناقشة هذه الرواية:

أولاً: جاء في هذه الرواية أن (ملاك الرب) بشر الرعاة، و هذا يناقض ما جاء
في (دائرة المعارف الكتابية) من ((أن عبارة (ملاك الرب) لا تذكر مطلقأ بعد تجسد المسيح، فإن الكثيرين يرون أن (ملاك الرب) في العهج القديم إنما يثبر إلى ظهور الرب يسوع في صورة ملاك قبل أن يتجسد ويولد من العذر اء المطوبة))(1) .
إن هذين النصين يجبران النصارى على اختيار أمر واحد من ثلاثة أمور: الأول: أنه لم يظهر (ملاك الرب) للرعاة، وأن الحادثة بجملتها لم تقع، ومن

ثم تسقط مصداقية [إنجيل لوقا].
الثناني: أنه ظهر (ملاك الرب) للرعاة، وأن الذي كان في المذود مجرد طفل سيكون مسيح بني إسر ائيل، و هذا يسقط عقيدة التجسد.
الثالث: أنه ظهر (ملاك الرب) للر عاة، وأن الذي كان في المذود هو (ابن الله) المتجسد، و هذا يبطل قول النصارى بأن (ملاك الرب) المذكور في العهد القديم يشير إلى ظهور ((الرب يسوع) في صورة ملاك.
ثانياً: قال جمهور الجند السماوي: ((الْمَجُْ للهِهِ فِي الأعَالِي)"، وقال (ملاك

 الأعالي، والمسيح (اله الابن) في المذود؟، فإما أن يكون الابن انفصل عن الآب، و هذا ينقض عقيدة التثلبث، أو إن الابن لم يتجسد، و هذا يبطل عقبدة التجسد.
(') دائرة المعارف الكتابية - جV- ص[ • 'Y].

ثُالثًا: قال جمهور الجند السماوي: (وَعَلى الأرْض السَّلامُ)، يناقض قول


 المجوس، لذلك عندما سألوا عنه اضطرب الملك وجميع أهالي أورشليم، وقال لهم
 الملاك أخبر الرعاة بولادة المسيح للـَّهُ هُ وهم بدور هم أخبروا الناس بما فيل عن

المسيح (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { خامسأ: لماذا انفرد [إنجيل لوقا] بهذه الرو اية؟!. }
\end{aligned}
$$

> أضاء الكون لمعان عظيم:
يقول القس (صموئيل مشرقي): ((لقد أضاء الكون لمعان عظيم من أجل
الظهور الإلهي، لأن غير المتجسد قد تجسد، وصـار الوسيط بين الهَ والناس)(1). من أين استقى القس (صموئيل مشرقي) هذا الحدث؟! هل استقاه مما جاء في [إنجيل لوقا]: (وَوَجْجُ الرَّبِّ أضَّاءَ حَوْلْهُمْ)؟!!
 وإن لم يكن منه فإن قوله مردود عليه؛ لأنه فول بلا دليل.

ثانياً: الحوادث الكونية التي صاحبت وفاة المسيح لل
دُكرت الحوادث الكونية التي صاحبت وفاة المسيح الـَّهِّهُ في ثلاثة أناجيل، واختلفت رواية كل إنجيل عن الأخر، وسنبدأ بذكر رواية [إنجيل متى] ليس لأنه أول الأناجيل فقط بل لأنه جاء في روايته حوادث كونية أكثر من غيره، ثم نقارن هذه الرواية بما جاء في الإنجيلين الآخرين:
(') الظهور الإلهي (سر النجسد الإلهي) - صص[ [Y].

الرواية الأولى: صور فيها (متى) عدة حوادث فبل وفاة المسيح الئّهِّلـ وبعدها؛


 وَأَسْلمَ الرُّوحَ.







 تَرَكَتْنِي؟؟ ...







مناقشة الروايات:
أولاً: أظلمت الثمس أم لم تظلم؟!!.
يقول (لوقا) أن الشمس أظلمت، في حين أن (متى) و(مرقس) لم يذكرا ذلك،
و إنما اكتفا بذكر حدوث الظلمة على جميع الأرض، من الساعة السادسة إلى الساعة

التاسعة، ولا أدري لماذا أضاف (لوفا) إظلام الشمس، فهل تحدث ظلمة على جميع الأرض بدون إظلام الشمس؟!!.

## ثانياً: انشقاق حجاب الهيكل:

ذكر (متى) و(مرقس) أنه انشق حجاب الهيكل إلى اثثين بعد موت المصلوب،
في حين يذكر (لوقا) أنه انثق من الوسط فبل موت الصصلوب.
فهل انشق الحجاب إلى اثثين ـ من فوق إلى أسفل كما ذكر (مرقس) ـ، أم من
الوسط؟!!.
و هل انشق قبل موت المصلوب أم بعده؟!!.

ثالثاً: هل تزلزلت الأرض، وانشقت الصخور، وانفتحت القبور، أم ل؟!!. انفرد (متى) بذكر هذه الحوادث، لماذا لم يذكرها (مرقس) و(لوقا) رغم

عظمتها!!
ولماذا لم يؤمن اليهود بالمسيح الئَّهِّهٌ ولو حتى نفر قليل منهم بسبب وقوعها، فتزلزل الأرض، وانشقاق الصخور، وخروج الأموات من القبور أمور عظيمة لا
 بإيمان أحد من اليهود بسبب تللك الحوادث.


 لنا أمام هذه الحادثة وقفات:
 لكثبرين، وماز ال الدسيح الَّهِّهِ - حسب اعتقاد النصـارى ـ على الصليب؟!!.









وَلِّلأُمَج<>).

قام من بين الأموات لكي لا يذوق الموت بعد ذلك)(!) (!


فهذان النصـان يكذبان قيام القديسين من قبور هم يوم الصلب؛ لأنه لو صح
 القولين لزم منه تكذيب القول الآخر.
الخامسة: ذكر (يوحنا) في إنجيله أنه كان يقف بالقرب من الصليب يوم صلب
 نجدهما - (يوحنا) و(لوقا) - يذكران هذه الحوادث العظيمة، رغم حرص (يوحنا) الشنديد على ذكر كل ما جرى في ذلك الو قت.

جاء في [إنجيل متى] الإصحاح السادس والعشرون ـ لم يذكر شيئأ من هذه الحوادث في رسالتيه.
ومن اضطر اب روايات القوم وتناقضها يستدل على عدم وقوع هذه الحوادث.
(r) التفسير الكامل للكتاب الققس - جr-ص ص[r •r].


## المطلب الثاني:

## الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة الأنـمة هُ عند الاثنى

## عشرية

تذكر مصادر الاثثى عشرية عدة حوادث كونية صاحبت ولادة الأئمة ووفاتهم، وفيما يلي نعرض بعض ما ذكرته هذه المصـادر: أولاً: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة الأئمة
< نزول الملائكة من السمـاء:
روت مصادر الاثثى عشرية عدة روايات تفيد أند في يوم ولادة الإمام (الحسين) الرو ايات ما روي عن الرسول النار في يوم مولد (الحسين) هِ (أن أخمد النيران على أهلها لكرامة مولود ولد لمحمد نبيي محمد في ألف قبيل، والقبيل ألف ألف ملك من الملائكة على خيول بلق مسرجة ملجمة عليها قباب الدر والياقوت، ومعهم ملائكة يقال لهم الروحانيون، بأيديهم حراب وأطباق من نور، أن هنوا محمدأ بمولود، وأخبره يا جبرئبل أني قد سميته (الحسين..)(1)

وروي (أن الناس دخلوا على النبي كّ وهنوه بمولوده، ثم قام رجل في وسط
 قال: وما رأيتم؟.

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

 أنه هبط عليه مائة ألف ملك وأربعة وعشرون ألف ملك، فعجبنا من إحصائه وحده

الملائكة...)(1) .

## < تزلزل الأرض:


((ارتجت الأرض وزلزلت بهم - بقريش ـ حتى لقيت قريش من ذلك شدة وفزعوا،، وقالوا: قوموا بآلهتكم إلى ذروة جبل أبي قبيس، فجعل يرتج ارتجاجأ حتى تدكدكت بهم صم الصخور، ونتاثرت وتساقطت الآلهة على وجهها)(٪).
< ظهور النور من الأنمة الئهِ ونزول طيور من السماء عليهم:
 وتضاعف نور نجومها، وأبصرت قريش من ذللك عجباً، فهاج بعضها في بعض، وقالوا: قد حدث في السماء حادثة، وخرج أبو طالب يتخلل سكك مكة وأسو اقها، ويقول: يا أيها الناس تمت حجة الله، وأقبل الناس يسألونه عن علة ما يرونه من إشراق السماء وتضاعف نور النجوم، فقال لهم: ابشروا فقد ظهر في هذه الليلة ولي من أولياء اله() (r)
كذللك روي أنه لما ولد مهجي الاثنى عشرية رأى المحيطون به نوراَ ساطعأ قد ظهر منه، وبلغ أفق السماء، ور أوا طيورا بيضأ تهبط من السماء، وتمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده، ثم تطبر (\&).
(") مناقب آل أبي طال - جץ-ص[00]، وينظر: (أكسير العبادات في أسرار الشهادات ـ الاربندي ـ تحققق:






كذلك روت مصـادر الاثثى عشرية أنه عند ولادة أم أئمتهم (فاطمة) - رضي اله عنها ـ أشنرق منها النور حتى علا بيوتات مكة، ولم ييق في شرق الأرض ولا في غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور، وبشر أهل السماء بعضهم بعضأ بو لادتها، وحدث في المساء نور زاهر لم تر مثله الملائكة(').

## مناقشة الروايات:

أولاً: لماذا انفردت مصـادر الاثثى عشرية بذكر هذه الحوادث، لماذا لم تذكر ها كتب الناريخ والسير، أيعقل أن تحدث هذه الأمور وتغفل عن ذكرها ها كتب النتاريخ والسير الني عرف عنها أنها تذكر دقائق الأمور.

ثانياً: كيف يككن الجمع بين هذه الروايات الرّاوية للحوادث الكونية التي وقعت عند ولادة الأئمة وبين الروايات التي جاء فيها أن الصحابة استضعفوا
 قتله أعداؤه؟!.
إن تزلزل الأرض، لمجرد الحمل (بعلي) "据، يتعارض مع ما وصفه به الاثثى عشرية من العجز والضعف.

وأين تلك الملائكة التي نزلت تهنىئ بقدوم (الحسين)

ثالثً: ذكرت مصادر الاثنى عشرية روايات تفيد أن مهديهم لم يكن أحد يعلم بو لادته إلا بعد وفاة أبيه (الحسن العسكري)(٪)، وفي مقابل ذلك ذكرت ما يعارضها من أن المحيطين به رأوا نور ا ساطعأ قد ظهر منه وبلغ أفق السماء، ورأوا طيورا تهبط من السماء، فظهور هذا النور و هبوط هذه الطيور يتعارض مع قولهم بخفاء مولده، وأنه لم يكن أحد يعلم بو لادته.

## ثانياً: الحوادث الكونية التي صاحبت وفاة الأنمة

روت مصـادر الاثثى عشرية عدة روايات تخبر فيها عما حدث يوم مقتل
الإمام (الحسين) صّ
الرواية الأولى: ما روي عن (أبي عبد الله) غ號 أنه فال: ((إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحأ بالام، وإن الأرض بكت أربعين صباحأ بالسو اد، وإن الثمس بكت أربعين صباحأ بالكسوف والحمرة، وإن الجبال تقطعت وانتثرت، وإن البحار تفجرت، وإن الملائكة بكت أربعين صباحأ على الحسين))(1 ')
 وأظلمت السماوات، وقطر السماء دماء، ونادى مناد من السماء: „قتل والله الإمام بن الإمام أخو الإمام، قتل والله الهمام بن الهمام الحسين بن علي بن أبي طالبه، فارتفعت في ذلك الوقت غبرة شديدة سوداء مظلمة فيها ريح حمراء، لا برى فيها عين ولا أثز حتى ظن القوم أن العذاب قد جاء، فلبثوا كذلك ساعة ثم انجلت (r) () ${ }^{\text {ع }}$

الرواية الثالثة: أن رجلا من أهل بيت المقدس فال: (والله لقد عرفنا أهل بيت المقدس ونو احيها عشية قتل الحسين بن علي (عليهما السلام).. قال: ما رفعنا حجر ا ولا مدر ا ولا صخر ا إلا ور أبينا تحتها دما عبيطا يغلي، واحمرت الحيطان كالعلق، ومطرنا ثلاثة أيام دمأ عبيطاك، وسمعنا منادياً ينادي في جوف الليل يقول:

شفاعة أحمد وأبي التــر اب
وتلتم خير من ركب المطايا
وانكسفت الثمس ثلاثة أيام ثم تجلت عنها، وانشبكت النجوم، فلما كان من غد






مناقشة الروايات:
أولاً: ذكرت الرواية الأولى أن (أبا عبد الله) (الحسين) (أربّه
 هو حمرتهما وليس بالدم أو بالسواد، ونص هذه الرواية هو: ((أحمرت السماء حين فتّل الحسين سنة، (ثم قال: بكت السماء والأرض على الحسين بن علي سنة) و علي
يحيى بن زكريا، وحمرتها بكاؤ ها))(1').

وتأتي رواية ثالثة عنه هِّهُ أيضأ تجمع بين مدة بكاء السماء في الرو اية الأولى،


قبل سميٌ، ولم تبك السماء إلا عليهما أربعين صباحأ، قبل: ما بكاؤ ها؟ فال: كانت
تطلع حمر اء وتغرب حمراء))(「).
أما الرواية الثالثة ـ التي جاءت على لسان رجل من أهل بيت المقس ـ فإنها تذكر أن السماء أمطرت دمأ لمدة ثلاثة أيام فقط، لا أربعين صباحأ ولا سنة. ومن خلال هذه الروايات يتبين لنا درجة اختلاف القوم في بيانهم لما وقع يوم مقتل الإمام (الحسين) هُ 維 و اختلافهم هذا ليس بين روايات عدد من الأئمة وإنما بين روايات إمام واحد من أئمتهم، فكيف لو قارنا بين روايات هذا الإمام وبقية روايات

الائمة لكانت أشد اختلافَ.
وتعتبر هذه الروايات المتناقضة أفوى الأدلة التي يتمسك بها الاثنى عشرية في إثبات وفوع هذه الحوادث الكونية عند مقتل الإمام (الحسين) )

$$
\begin{aligned}
& \text { * }{ }^{\text {[ }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اله البحراني -ص[. }
\end{aligned}
$$

اضطراب الأقوال ونتاقضها دليل على عدم صحتها، وبعدها عن الحقيقة، ومن ثم انتفاء وقو عها.

ثانياً: تفردت مصادر الاثثى عشرية بذكر هذه الحوادث ولو وقعت حقيقة لذكرتها كتب التاريخ والسير.

ثالثاً: لماذا لم تدافع الملائكة الباكية عن (الحسين) أعجزت عن مناصرته؟ أم أنها خذلته ـ وحانثاها ـ كما خذله شيعته الذين دعا عليهم، قائلا: (اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقأ، واجعلهم طر ائق قددأ، ولا ترض الو لاة عنهم أبدأ، فإنهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا فقتلونا)(1) (')



## المطلب الثالث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في قولهم:

## 

قالت النصـارى: إن حوادث كونية صاحبت ولادة المسيح الئَّهِّهِ ووفاته، وقالت الاثثى عشرية عن الأئمة متل ذلك، وفيما يلي أذكر أهم أوجه التشابه بين الفريقين في هذه القضية:
أولاً: قالت النصارى: ظهر نجم بالمشرق لليلة ولادة المسيح اليَّهِّهُ، و عندما رآه المجوس جاءوا إلى أورشليم يسألون عنه. وقالت الاثنى عشرية: إنه لما ولد (علي) هُ تضاعف نور النجوم مما جعل

قريشأ تهيج بعضها في بعض، و أقبلو ا يسألون (أبا طالب) عن علة ما يرونه.
ثُانياً: قالت النصارى: لما ولد المسيح العَّهِّهُ أضاء الكون لمعان عظيم.
وقالت الاثنى عشرية: لما ولد (علي) ڤلش ومهـي الاثثى عشرية وأم الأئمة (فاطمة) ـ رضي اله عنها ـ، أضاءت السماء بنور عظيم.
 تهنئ الناس بو لادته.

الرسول

رابعاً: قالت النصارى: إن الثمس أظلمت عند وفاة المسيح الئَّهِّهُ، فكانت ظلمة
على الأرض كلها.

وكذلك قالت الاثثى عشرية: إن الثمس انكسفت عند وفاة (الحسين)
وأظلمت السماوات.

والصخور تشتقت:.

وكذلك قالت الاثنى عشرية: إن الأرض تزلزلت عند وفاة (الحسين) والجبال تقطعت وانتثرت.

سادساً: قالت النصارى: بحدوث حوادث كونية عند ولادة المسيح الر ووفاته، ومن ضمن هذه الحوادث نزول الملائكة وتزلزل الأرض، ومن العجيب أن هذه الملائكة لم تنزل لمناصرة المسيح الئلّهِ عندما قبض عليه أعداؤه وصلبوه، وأن الأرض لم تتزلزل بهم آنذاك.

وكذلك قالت الاثثى عشرية: بحدوث حوادث كونية عند ولادة الأئمة ووفاتهم، وكان من ضمنها أيضأ نزول الملائكة وتزلزل الأرض، إلا أن هذه الملائكة لم تنزل لمناصرتهم والأرض لم تتزلزل بأعدائهم.

سابعاً: انفردت مصادر النصارى والاثنى عشرية بذكر هذه الحوادث العظيمة، ولو أنها وقعت حقيقة لما غفلت عن ذكر ها كتب التناريخ والسبر.


علم الغيب من الأمور التي اختص بها الهَ سبحانه وتعالى، فال تعالى：


وقال تعالى：


وأمر سبحانه خير خلقه رسول الهُى

 يشابهون النصارى في اعتقادهم أن المسيح الـئِّهِ يعلم الغيب، ومصدر كلا الفريقين في هذا الاعتقاد هو ما جاء في الأديان الوثنية، فالهنود مثلا يعتقدون أن（كرشنا） الإله المتجسد يعلم كل شيء، ومن النصوص التي تثبت ذلك ما جاء في كتبهم من أنه

قال عن نفسه وهو يخاطب تلميذه (أرجونا): (إنه مهما عملت.. فليكن جميعه بإخلاص لي أنا الحكيم والعليم)(1)
كذلك البوذيون يعتقتون في (بوذا) مثل ذلك، فقد جاء في كتبهم من أنه (ليعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم، ويقدر على معرفة أفكار المخلوفات .
ويعتقد الفارسيون أيضأ أن (مثر) ((الإله القادر العالم الذي لا يخدع أبدf))(「).
وفيما يلي سنوضح الأدلة التي اعتمد عليها النصارى والاثنى عشرية في
إثبات هذا الاعتقاد، مع بيان فسادها وذلك من خلال ثلاثة مطالب:
 المطلب الثاني: اعتقاد الاثىى عشرية بأن الأئمة هِ المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن



 علي عجيية -ص[ ${ }^{\text {(19 }}$ ]).

## المطلب الأول:

## 

يعتبر الاعتقاد بعلم المسيح الئَّهِّه للغيب من العقائد الرئيسة التي تؤكد عليها المصادر النصرانية، باعتبار أنه الإله الهتجسد الخالق لكل ما في الكون المسيطر عليه، فمن كان هذا شأنه لابد أن يكون عالمأ بالغيب، ويستدلون على ذلك بعدة أدلة من الكتاب المقس، نذكر فيما يلي بعضأ منها('): <
مثال ذلك ما جاء في [إنجيل يوحنا (7 ا: • • ) "] من أن تلاميذ المسيح الهِ

 (يَّا رَبُ، أَنْتَ تَعْلُ كُلَّ شَيْءٍ).
< المسيح





< معرفة المسيح الئَهِجْ أسماء الأشخاص دون أن يخبره أحد:


مثال ذللك ما جاء في [إنجيل لوفا (9 1: 0ـ7)] من أن المسيح الئَّهُّهُ عرف اسم




## >

يستندلون على ذلك بحديثه مع المر أة السامرية التي قالت له: (٪ِيَا سَيِّاُ أعْطِيْي




نبيٌّ!) [إنجيل يوحنا ( (10 1-9 1)].
 بماضيها لم تصف بأنه إله، وأنه عليم بكل شيء، وإنما فلت له: (٪يَا سِيَّاُ، أرَّى أَلَّكَ نيّيٌّ!)؛ في حين أن النصارى يعمون أعينهم عن قولها ويصفونه بأنه الإله العليم بكل
الرد على النصارى في اعتقادهم هذا:

أولاً: قولهم: إن المسيح الهِّهِّهِ بعلم الغيب، واستدلالهم بهذه الأدلة و غير ها من الأدلة يرد عليه بما جاء في الكتاب المقس من النصوص التي تثبت أن اله تعالى وحده هو الذي أحاط بكل شيء علمأ، وأن علم المسيح الئَّهِّه علم محدود.
< بعض النصوص التي تثبت أن الله تعالى هو العالم بكل شيء وحده:


 الأقكَار ).













فهذا النص يثبت أن المسيح ال大ّهِّهِ ـ الذي اعتقد النصارى أنه يعلم الغيب ـ لا
يعلم متى الساعة، وأن الذي يعلمها هو الهَ تعالى وحده.



 خَرَجَتْ مِنِّيه").
فأنت ترى هنا أن المسيح الـِّهِّهِ لا يعلم من لمسه، أهو رجل أم امر أة؟!.



[^21]جاء في بيان القر آن الكريم لمعجزات المسيح الِّهِ



 الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا اله سبحانه وتعالى، فكيف يككن الجمع بين القول بأن
 بيوتهم وهو من أمور الغيب؟!. يجيب على هذا السؤ ال مـا قالهـ المولى تبـارك وتعالى في [سورة الجن: 7 ــ . يقول الإمام (القرطبي) - يرحمـه الهَ - في تفسبر قولـه تـعالى: غَنْبِهِحَأَحَدَا الرسل مؤيدون بـالمعجزات، ومنها الإخبار عن بعض الغائبـات)؛ ثم استشـهـ بقولـه تعــلى: ('والأولـى أن يكـون المعنـى: أي لا يظهـر علـى غيبـه إلا مـن ارتضـى أي اصـطفى لللبوة، فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالال على نبوتهـ) . ثم ذكر قول العلمـاء ـيرحهم الهه ـ فقال: (قال العلمـاء رحمـة الهـ عليهم: لمـا تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنـه لا يعلم الغيب

أحد سواه، ثم استثخى مـن ارتضـاه مـن الرسل، فـأودعهم مـا شـاء مـن غيبـه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صـادقة على نبوتهم)(1) .
 تعالى له ليكن آية دالة على نبوته.
(1) الجامع لأحكام القرآن - ج9 -ـص[^^٪].

## المطب الثاني:

## 

يعتبر الاعنقاد بعلم الأئمة .للغيب من أهم العقائد التي أكثرت مصادر الاثثى
عشرية الروايات عنها لإثباتها، وهو أمر طبعي فاعتقادهم بأن الأئمة المؤثرة في الكون المسيطرة عليه يستلزم أن يكونوا عالمين بكل ما يجري في الكون، ويستدلون على هذا الاعتقاد بعدة روايات، نذكر فيما يلي بعضاً منها: < مقدار علوم الأنمة

- روي عن (أبي عبد الله) هُ أنه قال: (إني لأعلم ما في السماوات وما في

الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون))(1(.) - روى (أبو بصير) عن (أبي عبد اله) مه山 رو اية طويلة جاء فيها أنه قال: (إن عندنا علم ما كان، وعلم ما هو كائن إلى أن نقوم الساعة، قلت (أب أبو بصير): جعلت فداك، هذا واله هو العلم. قال (أبو عبد اله): إنه لعلم، وليس بذاك. قلت: جعلت فداك، فأي شيء العلم؟ فال: ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والثيء من بعد الثيء إلى يوم القيامة..))(). يقول (مالك العاملي) عن هذه الرواية: ((والرواية معتبرة، فهم عليهم السلام

يعلمون ما يحدث بالليل واللنهار إلى يوم القيامة))(ّ).

## < الأنمة

روي عن (أبي الحسن) مكهُ أنه فال: (إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من
الناس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس . (1) (1) هو بإمام

كذللك ما رواه (الطوسي) في كتابه (الغيبة) عن (أبي هانثم الجعفري) أنه قال:
 بهذا. فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق. ينبغي للرجل أن يتفقد من أمره ومن نفسه كل شيء. فأقبل علي أبو محمد العَّهِّهُ فقال: يا أبا هاشم صدقت، فالزم ما حدثت به
نفسك.. )(؟).

## < معرفة الأيمة

مثال ذللك ما روي عن مهدي الاثثى عشرية من أن رجلا من أهل بلخ أنفذ إليه
خمسة دنانير، وكتب رقعة و غير فيها اسمه، فخرج إليه الوصول باسمه ونسبه().

## < معرفة الأنمة

روي أنه مات شخص (من أهل فانيم من غير وصية، و عنده مال دفين لا يعلم به أحد من ورثتّه، فكتب إلى الناحية ـ كناية عن (المهي) - يسأله عن ذللك، فورد التوقيع: (المال في البيت في الطاق في موضع كذا وكذا، و هو كذا وكذا)، فقلع الدكان
وأخرج المـال)((5).

## الرد على الاثنى عشرية في اعتقادهم هذا:

أولاً: أن اعتقادهم هذا يبطله ما جاء في القرآن الكريم من أن علم الغيب صفة للحق جل شأنه لا يشاركه فيها أحد سبحانه، حيث قال تعالى: قال تعالى:


[النمل].
وقال سبحانه:


وأمر سبحانه رسوله الكريم


أطلعه اله عليه كما قال تعالى:
آرَتضَنَ مِنَرَّولٍ

ثانياً: قولهم: إن الأئمة 偳 يعلمون الغيب، واستدلالهم على هذا القول بهذه الروايات وغير ها يرد عليه بما جاء في مصادر هم المعتمدة من الروايات التي تتبت
 من هذا القول. ومن هذه الروايات ما جاء عن أمير المؤمنين ل屯 أنه لما أراد ((المسير إلى النهروان أتاه منجِّ، فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة، وسر في


سرت في هذه الساعة أصابك وأصـاب أصحابك أذى وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما طلبت. فقال له أمير المؤمنين
 المؤمنين العَّهِّهِّ: من صدقك على هذا القول كذب بالقر آن

 ما ادعيت، أنتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ من صدقك بهذا استغنى بقوللك عن الاستعانة بالله عز وجل في ذلك الوجه، وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه، وينبغي أن يوليك الحمد دون ربه عز وجل، فمن آمن للك بهذا فقد اتخذك من دون الهن ندا وضدا...)(1) .
 قال: وما يقولون؟ قلت: يقولون تعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الثجر ووزن ما في البحر وعدد التراب، فرفع يده إلى السماء، وفال: سبحان اله، سبحان اله، لا والهّ ما يعلم هذا إلا الهّ)().

|  |
| :---: |
|  |  |

## الـطاب الثالث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن المسيحح

## 有

 وكذلك الأدلة التي يستنل بها الاثثى عشرية على أن الأئمة طِّهُ يعلمون الغيب، تظهر لنا أوجه تشابه بين الفريقين، نلخصها فيما يلي:
 في الأئمة

ثانياً: استدلت النصارى على ذلك بالنصوص التي تبين عظم مقدار علم
المسيح
كذلك استدلت الاثثى عشرية على علم الأئمة بلّ بالغيب بالروايات التي تبين
عظم مقدار علم الأئمة
ثالثً: قالت النصارى: إن المسيح العَّهِّهُ يعرف ما في القلوب، وما يدور في الأفكار.

وكذلك قالت الاثثى عشرية: إن الائمة : يعرفون ما في القلوب، وما يدور في
الأفكار.
رابعاً: قالت النصارى: إن من الأمور الدالة على معرفة المسيح الیِّهِّهِ للغيب هو معرفة المسيح الئهِّهُ أسماء الأشخاص دون أن يخبره أحد.
 هو معرفتهم أسماء الأشخاص دون أن يخبر هم أحد.
 لعلم الغيب كذلك توجد نصوص تبطل هذا الاعتقاد.
كذلك بالنسبة للاثنى عشرية فإنه كما نوجد روايات نثبت معرفة الأئمة الغيب كذلك نوجد روايات تبطل هذا الاعتقاد.

إسناد النصارى والاثنى عشرية هحاسبة الخلق يوم القياهة إلى


وفيه تمهيد وثلاثة هطالب：
和部 المسيح

傜 الملب الثاني：إسناد الاثنى عشرية هحاسبة الخلق يوم القيامة إلى الأنمَ
 إسناد هحاسبة الخلق يوم القياهة إلى المسيح

يعتبر إسناد النصارى والاثثى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة إلى المسيح艮.

وأما منبع هذا الاعتقاد فهو ـ مثل ما سبقه من عقائد الفريقين ـ الأديان الوثثية،
التي جاء ضمن عقائدها أن الآلهة المتجسدة هي التي تحاسب الناس في الحياة الأخرى على أعمالهم، فمثلا اعتقد قدماء المصريين أنه لابد من حياة أخرى فيها النعيم المقيم للأخيار، والعذاب الأليم للأشرار، وقبل أن يصل الميت إلى الثواب أو العقاب لابد من الحساب، والحساب في اعتقادهم يكون أمام محكمة تتألف من اثثين وأربعين قاضيأ برئاسة الإله اللتجسد (أوزريس)('). كذلك اعتقد الفارسيون أن (مثرا) هو الذي ينظر في الأرواح، ويحاسبها على ما قدمت وأخرت( ${ }^{\text {() }}$ وفيما يلي سنوضح مقالة الفريقين والأدلة التي اعتمدوا عليها لإثبات هذا

الاعتقاد من خلال ثلاثة مطالب:
 المطلب الثاني: إسناد الاثثى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة إلى الأئمة اللطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصـارى والاثثى عشرية في إسناد محاسبة الخلق يوم القيامة إلى المسيح الئَّهُ والائمة
(') ينظر : (مقارنات الأديان (الديانات القديمة) ـ الإمام محمد أبو زهرة ـ ص[ [ 1 ]، أثهر الديانات القديمة ـ لطفي




## المطلب الأول:

## 

يعتقد النصارى أن محاسبة الناس على أعمالهم - التّي يطلقون عليها اسم الدينونة ـ من خصائص الهّ تعالى وحده، ولكنه تعالى أعطاها للمسيح الئهِّ، حيث جاء في (قاموس الكتاب المقس):
((دان، يدين، دينونة: تطلق هذه الكلمة على حكم الش على الناس بحسب أعمالهم... وقد أعطيت الدينونة للرب يسوع المسيح، فهو الديان الذي يقف أمامه جميع البشر لكي يعطوا حسابً عن أعمالهم في الجسد خيرأ كانت أم شرأ... و هذه الدينونة عامة وشاملة... وحكم هذه الدينونة نهائي لا يقبل النقض ولا الاستثئاف، وبموجب هذا الحكم يدخل الأبرار !إلى أمجاد ملكوت الدسيح وأفراحيها الأشنرار إلى الظلمة الخار جية واليأس الأبدي)(1).

 ولأنه الوحيد القادر على أن بقوم بيغا العطل.. فهو باعتباره الهّ له البصيرة.. والسلطان أن يدين البشر، وباعثباره إنسان يتفهم الإنسان ويتعاطف معه فيّ شخيه يالتقي العدل والرحمة، وكديان كل الأرض يصنع البر والعدل)(٪).

## أدلة النصارى على أن المسيح الئر ديان كل البشر:

 بيتثل النصارى على هذا الا عنقاد بعدة نصوص نذكر بعضأ منها فيما يلي:
 وَحِيْئِذٍ يُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ).




 الغفلة عن اليوم الذي يقف فيه الناس أمامه للمحاسبة: (آبَإِنْهَرُوا إدثا وَتَضَرَّعُوْا فِي
 الإِنْنَنه") .





 لِلأُحْيَاءِ وَآلأمْوَاتِّا).

## مناقثة الأدلة:

أولاً: من الايان؟!.
قالت النصارى: إن هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المسيح الئلّهِّه هو
الديان الذي يقف أمامه كل البشر يوم القيامة(1)، لكن الكتاب المقس ـ كعادته ـ يبطل هذه العقيدة بنصوصه الكثيرة الواضحة الدلالة، وفيما يلي نذكر بعضأ منها:
(") بيظر : هل تجسد الش؟ ـ صـ [
< الديان في العه القديم:
يقرر العهـ القتيم في نصوصه أن الهّ تعالى وحده هو الديان لكل البشر، مثال

 يَصْنْعُ عَْْلَّهیه").

هُوَ الآيَّنَّن").
< الايان في العهد الجديد:
جاءت نصوص العهـ الجديد تؤكد ما جاء في نصوص العهـ القّبيم من أن الشّ
تعالى وحده هو الديان لكل البشر، مثال ذلك: - الأجر من الله تعالى:


(السَمَاوَاتِ").

- الله تعالى هو الذي يجازي:

يَرَى فِي الْخَاءِ هُوَ يُجَازيكَ عَلانِيَّة) . - المغفرة من الله تعالى:



فهزه النصوص تدل دلالة واضحة على أن الهُ تعالى هو الأي يجازي على الأعمال فيّب البار الأجر، ويكرم العاصي بالمغفرة.


## 




 دينونته حق، ليس لأنه ديان البشر بل لأن اللَ تعالى الذي أرسله معه يسدده.

ثُالثأ: الدينونة والخلاص:
يعتقد النصارى ـ كما ذكرنا سابقأ ـ أن المسيح الـِّهِّهِ جاء ليخلص البشر من





## الاطلب الثاني:

## إسناد الاثنى عشرية هحاسبـة الخلق يوم القيـاهـة إلى الأأَمهة

يعتقد الاثثى عشرية أن محاسبة الناس على أعمالهم من خصائص الله تعالى
 المؤمنين (علي بن أبي طالب) الحساب: هو مو افقة العبد على ما أمر به في اللنيا، وإنه يختص بأصحاب المعاصي من أهل الإيمان، وأما الكفار فحسابهم جزاؤهم بالاستحقاق، والمؤمنون الصالحون يوفون أجور هم بغير حساب.. والمتولي لحساب ما ذكرت رسول اللّ الشّ وأمير
 وجعله إليهم تكرمة لهم وإجلالا لمقاماتهم وتعظيمأ على سائر العباد، وبذلك جاءت الأخبار المستفيضة..)(1).

من هذه الأخبار ما روي عن الرسول ما يحدث يوم القيامة -: ((فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أفبلا إليّ، أما أحدهما فرضوان خازن الجنة، وأما الآخر فمالك خازن النار، فيدنو رضوان.. فيقول: أنا رضوان خازن الجنة و هذه مفاتيح الجنة بعث بها إليك رب العزة فخذها يا أحمد. فأقول: قد قبلت ذلك من ربي فله الحمد على ما فضّلني به ربي ادفعها إلى أخي علي بن أبي طالب، فيدفع إلى علي، ثم يرجع رضوان فيدنو مالكّ.. فيقول: أنا مالك خازن النار و هذه مقاليد النار بعث بها إليك رب العزة فخذها يا أحدد. فأقول: قد قبلت ذلك من ربي فله الحمد على ما فضتّلني به ربي ادفعها إلى أخي علي بن أبي طالب، فيدفعها إليه، ثم يرجع ماللك، فيقبل علي ومعه مفاتيح الجنة ومقاليد النار حتى يقف بحجزة

جهنم.. فيقول لها علي: قِري يا جهنم، خذي هذا واتركي هذا، خذي عدوي، واتركي وليي..)(1)
هل يحاسب الأئمة الناس أجمعين حتى الأنبياء عليهم السلام والأوصياء؟!. ذكر الصدوق في كتابه (الاعنقادات) (باب الاعتقاد في الحساب والميزان): ((اعتقادنا فيهما أنهما حق، منه ما يتو لاه اله تعالى، ومنه ما يتو لاه حججه، فحساب الأنبياء والرسل والأئمة ـ عليهم السلام ـ يتو لاه اله عز وجل، ويتولى كل نبي حساب أوصيائه، ويتولى الأوصياء حساب الأمم، والله تعالى هو الثهيد على الأنبياء
والرسل، وهم الشهداء على الأوصياء، والأئمة شهداء على الناس))(٪).

## أدلة الاثثى عشرية على أن الأئمة

يستنل الاثثى عشرية على هذا الاعتقاد بعدة روايات نذكر بعضاً منها فيما
يلي:

- روي عن الرسول
والمتولي حسابها..) () .)
- روي أن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) هُ خطب على منبر الكوفة

قائلا: (والهُ أني لديان الناس يوم الدين، وقسيم الجنة و النار... كل ذللك من الهّ)(\&).


- روي عن (أبي عبد اله) جميع الخلائق، فيصعد عليه رجل فيقوم عن يمينه ملك وعن يساره ملك يناد الذي

(


عن يمينه: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب الِّهِّهِ يذل الجنة من يشاء، ويناد
 - روي عن (أبي عبد اله) )


يرجعون، و علينا يعرضون، و عندنا يقضون، وعن حبنا يسألون))(٪).

## مناقشة الأدلة:

أولاً: من الديان؟!.
قالت الاثثى عشرية: إن الروايات تدل دلالة واضحة على أن أمير المؤمنين
 مصادر هم المعتمدة ـ كعادتها ـ تبطل هذه العقبدة برو اياتها الكثيرة التي نختار منها ما
 عليه وآله: تصدقوا ولو بصاع من تمر ولو ببعض صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة ولو بتمر ولو بشق تمر فمن لم يجد فبكلمة ليّنة، فإن أحدكم لاق اله فقائل له: ألم أفعل بك؟ ألم أجعلك سميعأ بصير آ؟ ألم أجعل للك مالا وولدآ؟ فيقول: بلى، فيقول اله تبارك وتعالى: فانظر ما قدمت لنفسك، قال: فينظر قدَّامه وخلفه وعن يمينه وعن

<



 وأدخله الجنة برحمته، قالوا: وما هي يا رسول الل؟ قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك)(1).
وروي عن (أبي عبد اله) ) من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه، كلما رأى المؤمن هو لا من أهو ال يوم القيامة، قال له المثال: لا تحزن ولا تنفع وابشر بالسرور والكرامة من الله، فلا يزال يبشره بالسرور والكرامة من الله حتى يقف بين يدي الله جل جلاله فيحاسبه حساباً
يسير أ..) (ף().

فهذه النصوص تدل على أن البشر جميعهم سيقفون أمام الهـ تعالى لمجازاة كل واحد منهم حسب عمله.

## ثانياً: الايان عند الأنمة

## > الايان في خطب الإمام (علي بن أبي طلب)

أكد أمير المؤمنين (علي) هِّهُ في أكثر خطبه أن الهّ تعالى هو ديان يوم الدين، من ذلك ما روي عنه هِه أنه خطب يوم الجمعة فقال: ((الحمد الله الولي الحميد الحكيم المجيد، الفعال لما يريد علام الغيوب.. ديان يوم الدين))() .

## :الايان في دعاء الأنمة

يقرر الأئمة في أدعيتهم أن الها تعالىى وحده هو الديان لكل البشر، مثال ذلك:
 الإحاطة بك، وكلت الأنفس عن صفة ذاتك، فبآلائك وطولك، صل على محمد وآل

[^22]محمد النبي، وأقلني عثرتي يا غاية الآملين، ويا جبار السماوات والأرضين، ويا باقيأ بعد فناء الخلق أجمعين، ويا ديان يوم الدين)(1) وروي عن (أبي الحسن موسى بن جعفر )

## 

 ذكر الصدوق أن الاثثى عشرية تعنقد أن كل نبي يتولى حساب أوصيائه(؟)، في حين يروي الاثنى عشرية عن الرسول النار والجنة، وإنك تقر ع باب الجنة فتدخل الجنة بلا حساب))(\&)
## رابعاً: متّى يكون الحساب؟!.

ذكرت روايات الاثنى عشرية اللابقة أن الحساب في يوم القيامة، وذكرت أن
 الاثثى عشري، فإنه ما من رواية عندهم إلا وتعارضها أخرى، فهذه الروايات السابقة تعارضها روايات أخرى جاء فيها أن الإمام (الحسين) هِ هو هو من بحاسب الناس، ويكون هذا الحساب قبل يوم القيامة، وأما ما يحدث يوم القيامة فإنه فقط بعث أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، ومثال ذلك ما روي عن (أبي عبد الل) أنه قال: (إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي العَّهِّهُ، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار )()" .
(8) كتّاب الأربعين عن الأربعين ـ عبد الرحمن النبسابوري الخزاعي ـ تحقـق: محمد المحمودي ـ ص[ [ •0] -



() ${ }^{\text {(1) }}$


## الاطلب الثلثب:

# أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في إسناد هحاسبة 

## الخلق يوم القياهة إلى المسيح الئِّه火 والأئـمة

بعد بيان اعتقاد النصارى في أن المسيح الئرّ هو ديان البشر يوم القيامة، واعتقاد الاثثى عشرية في أن الأئمة أوجه التثابهه بين الفريقين فيما يلي:
أولاً: قالت النصارى: إن محاسبة الناس على أعمالهم من خصائص الهّ تعالى
 كنلك قالت الاثڤى عشرية: إن محاسبة الناس على أعمالهم من خصائص الش تعالى وحده، ولكنه تعالى أعطاها الأئمة الما
 بعضهم عن بعض، فيذظل المؤمنين به الجنة ويذل أعدائه النار.
 بعضهم عن بعض، فيد خل من تولاه الجنة، ويدخل أعدائه النار. ثالثاً: أكت نصوص الكتاب المقلس بطلان هذه العقيدة بإبثاتها أن ديان البشر هو الهة تعالى وحده.
كذلك أكت روايات الاثثى عشرية بطلان هنه العقيدة بإثباتها أن ديان البشر هو الهّ تعالى وحده.


## الفصل الثاني:

عقيدة النصارى والاثنى عشرية في توحيد الألوهيـة

## وفيه خمسة هباحث:

 والأنّهة
| المبحث الثاني: عقيدة الفداء عند النصارى والاثثى عشرية.
僠 المبــث الثالـث: تقـــيس الصـليب والتربــة الحسـينية عنــد النصارى والاثثن عشرية.
| المبحث الرابع: أثر عقيدتي الصـلب والولايـة في غفــران الخطايـا عند النصارى والاثنى عشرية.
 عند النصارى والاثنى عشرية.

## المبحث الأول:

 الواسطة بين الخلق والخالق وفيه تمهيد وثلاثة هطالب:

الخلق والخالق.
 بين الخلق والظالق



## 

يعتبر الاعتقاد بوجود واسطة بين الخلق وخالقهم نتيجة حتمية عند من يعتقد
حلول الإله ـ الخالق لكل شيء، المسيطر على كل شيء، العالم بكل شيء ـ أو جزء منه في البشر، ولقد عرضنا في الفصل السابق اعتقاد النصـارى والاثثى عشرية بهذا الاعتقاد الذي كان من نتائجه اعتقادهم بوجود وسائط بين الخلق وخالقهم.

وهم في ذللك يمضون على آثار اليهود الذين نصب أحبار هم وكهنتهم أنفسهم
وسائط بين الناس وخالقهم، فلا تقبل من الناس عباداتهم ونذور هم ما لم يباركها
الكهنة، يقول الاكتور (أحمد شلبي):
("وضع كهنة اليهود أنفسهم بين الناس وبين اله، فلم تكن تقبل توبة ولا قرابين
إلا إذا باركها الكاهن، فقد كان مفتاح السماء في يده)(1).
وفيما يلي سنوضح أدلة الفريقين التي يستنلون بها على هذا الاعتقاد، وأوجه
التشابه بينهما من خلال ثلاثة مطالب:

والخالق.
المطلب الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية أن الأئمة هـ هم الواسطة بين الخلق
والخالق.
المطلب الثلث: أوجه التنابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن


## المطلب الأول:

## اعتقاد النصارى أن المسيح الئِّهِّ هو الواسطة بين الخلق والخالق


خالهه إلى النّ تعالى، جاء في (دائرة المعارف الكتابية) في أثناء الحديث عن المسيح
 العظمة في الأعالي شافعأ في المؤمنين، أصبح هناك „طريق حي جديده للاخول إلى مصضر الآب..)(1).

أدلة النصارى على أن المسيح الـئر الو الو اسطة بين الخلق والخالق: يستال النصارى لإثبات هذا الاعتقاد بعدة نصوص من الكتاب المقس، من

هذه النصوص:








> أولاً: لماذا عتظذ الوسا الاعتقاد:
 تستلزم انتفاء حاجة الناس لوسيط بينهم وبين خالقهم، من هذه الأفوال ما ذكره [إنجيل
 أنْ نُصَلَّيَ كَمَا عَلَّمَ يُوحَّا أَيْضًا تَلامِيْدَهُ،.).
ولنظر كيف ينتهز المسيح الئلّهُ الفرصة لتعليم تلاميذه كيف يتوجهون مباشرة








 إذا كان كل من سأل الها تعالى أعطاه سؤ اله، وكل من طلبه وجد مطلبه، وكل من قر ع بابه فتح له، فلماذا يتخذ الوسبط؟!!. ثانياً: أينهى (المسيح الئِهِّ عن أمر ويأتيه؟!.




 فهل يعقل أن يقول للناس من كان هذا حاله: اتخذوني وسيط؟؟!!.

## المطلب الثاني:

## اعتقاد الاثنى عشرية أن الأئمة

يعتقد الاثى عشرية أن الأئمة فقد عقد (الكليني) في (الكافي) بابأ بعنوان (أن الأئمة عليهم السلام خلفاء اله عز وجل في أرضده وأبوابه التي منها يؤتىى)(1)
وجاء في (بحار الأنوار) عن الأئمة
الوسائل بين الخلق وبين اله، وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم)(() ويقول (المظفر): ((ونتنقد أن الأئمة.. أبواب الله والسبل إليه والأدلاء

عليه) (r)

أدلة الاثثى عشرية على أن الأنمة هُ هم الو اسطة بين الخلق والخالق: بستندل الاثنى عشرية على صحة هذا الاعتقاد بعدة رو ايات منها:
ما روي عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) هِّهُ أنه قال: ((وليس لأحد من البشر علينا نعمة، بل اله تعالى هو الذي أنعم علينا، فلبس بيننا وبينه واسطة، والناس بأسر هم صنائعنا، فنحن الواسطة بينهم وبين الله تعالى)(().) ما روي عن (أبي عبد الله) يلّة، أنه فال:((نحن السبب بينكم وبين اله عز وجل)() ${ }^{\circ}$
وروي عنه هِّ4، أنه قال: (الأوصياء هم أبواب اله عز وجل التي يؤتى منها،
ولو لاهم ما عُرف الهَ عز وجل، وبهم احتج اله تبارك وتعالى على خلقة))(7).








وسبيله الذي من سلك بغيره هلك، وكذللك يجري لائمة الهـى و احداً بعد واحد..)(! ')

## الرد على هذا الاعتقاد:

أولاً: لماذا يتخذ الوسبط؟!
كما يستدل الاثنى عشرية على صحة هذا الاعنقاد بروايات عن الأئمة نجد كذلك روايات أخرى عن الأئمة فَّهُ في مصادر هم المعتمدة تستلزم انتفاء حاجة الناس لوسيط يتخذونه بينهم وبين ربهم، من هذه الروايات ما روي عن (علي بن الحسين) - رضي الله عنهما ـ أنه قال: ((خرجت حتى انتهبت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان بنظر في تجاه وجهي... ثم قال: يا علي بن الحسين، هل رأيت أحداَ دعا فلم يجبه؟ قلت: لا، قال: فهل رأبت أحداً نوكل على الله فلم يكفِهِ؟ قلت: لا، قال: فهل رأبت أحداَ سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لا، ثم غاب
عني())(Y).
 أُعِْيَ الدعاء أُعْطِيَ الإجابة، ومن أعْطِيَ الشكر أعْطِيَ الزيادة، ومن أعْطِيَ التوكل
 حَبْهُّ

إذا كان كل ما على المرء فعله لينل مطلبه هو النوجه اله تعالى بالدعاء وفعل الصـالحات، فلأي شيء يتخذ الوسيط!!.

## ثانياً: أينهى الأنمة

روي عن (أبي جعفر) ) مؤمنين، فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع مضدحل كما يضمحل الغبار الذي يكون على الحجر الصلد إذا أصابه المطر الجود إلا ما أثبته القر آن)(1)

فهل يعقل أن ينهى الأئمة الأسباب منقطعة مضمحلة؛ ثم يقولون: اتخذونا أسباباً بينكم وبين خالقك؟!!!.


## المطلب الثالث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن المسيح

## الْ

بعد بيان اعتقاد النصـارى أن المسيح الِّهِّهِ الوسيط الوحيد بين الخلق وخالقهم، واعتقاد الاثثى عشرية أن الأئمة منشابهان في هذا الاعتقاد، وتتلخص أوجه التشابه بينهما فيما يلي:


تعالى.
كذلك قالت الاثنى عشرية: أن الأئمة منها يؤتى.
 كل من سأل الله أعطاه، وكل من قرع بابه فتح له، وما دام الأمر كذلك فما الحاجة للوسيط؟!.

كذلك جاء في مصادر الاثنى عشرية المتمدة روايات عن الأئمة فيها أن كل من توجه لله تعالى وفعل الصالحات أعطاه اله تعاللى مبتغاه، مما ينفي حاجة الناس للوسيط.
 والفريسيين على جعل أنفسهم وسطاء بين الخلق وخالقهم، فكيف ينهاهم عن ذلك ويجعل نفسه وسيطا؟!!.

كذلك نهى أئمة الاثغى عشرية عن اتخاذ الوسطاء والأسباب، وبينوا أن كل سبب من دون الله تعالى منقطع مضمحل، فكيف ينهون عن أمر ويأمرون به؟!.

## المبـث الثانـي:

## عقيدة الفداء عند النصارى والاثنى عشرية

## وفيه تمهيد وثلاثة هطالب:

性 المطلب الأول: عقيدة الفداء عند النصارى المطب الثاني: عقيدة الفداء عند الاثنى عشرية.
 عقيدة الفداء.

## 

أكد القرآن الكريم مسئولية الإنسان عن عمله، كما أكد عدل الهّ سبحانه وتعالىى في مجازاة عباده، وأخبرنا أن هذا ما جاءت به الرسالات السماوية السابقة، قال تعالى:



و هذا ما نجده أيضأ في أسفار الكتاب المقس،، فقد جاء في [سفر الأيام الثاني

 إلا أن النصارى والاثثى عشرية عدلوا عن هذا الحق، وقالوا: بعقيدة الفداء،

واعتقادهم هذا ليس بأمر ابتدعوه بل ورثوهو، ممن؟!.
من أرباب العقائد الوثنية، فمثلا يعتقد الهنود الوثثيون بتجسد أحد الآلهة،
وتققيم نفسه ذبيحة فذاء عن الناس من الخطيئة.
ويتتقد الصريون الوثنيون أن (أوزيريس) أحد مخلصي الناس، ويعدونه
أعظم مثال لتققيم النفس ذبيحة لينال الناس الحياة.
وكان الفرس يعدون (مثرا) الوسيط بين الله والناس، والمخلص الذي بتألمه
خلص الناس من الخطبئة، ويدعونه (الكلمة) و(الفادي)(").


وفيما نعرض أدلة الفريقين على هذه العقيدة، وأوجه التشابه بينهما من خلال
ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: عقيدة الفداء عند النصارى. الهطلب الثناني: عقيدة الفداء عند الاثنى عشرية. المطلب الثالث: أوجه التنابه بين النصارى والاثثى عشرية في عقبدة الفداء.

## المطلب الأول:

## عقيدة الفداء عند النصارى

يعتقد النصارى أن المسيح الئَّهِ صلب في عهـ (بيلاطس) فداءً للبشرية من خطيئة أبيهم (آدم) الـكِّهِّ الموروثة، وتحتبر هذه العقيدة القاعدة الأساسية التي بنيت عليها عقائد النصـارى(1).

أدلة النصارى على عقيدة الفداء:
تعتبر رسائل (بولس) المصدر الرئيسي الذي تأخذ منه النصارى أدلتها لإثبات عقيدة الفداء، وفيما يلي نذكر أمثلة لهذه الأدلة:









موقف الكتاب المقدس من عقيدة الفداء:
جاء في الكتاب المقس نصوص كثيرة تتسف عقيدة الفداء من أساسها من هذه
النصوص:
أولاً: الخطيئة والأبرار!.
(") ينظر : عقّدة الصلب والفداء (الكفارة) - ص [ •9] من هذه الرسالة.



الخطاة إلى النوبة، لا دعوة الأبرار ولو كان الجميع خطاة لما ذكر فئة الأبرار،
 (据

ثانياً: بلا خطيئة:






بابخباره لهم أنهم لم تكن لهم خطيئة لو لم يأت إليهم بما آتاه الها من المعجزات.

ثالثا: هل يؤخذ الناس بابثم غيرهم؟.
يجيينا على هنا السؤ ال نصوص عدة ورئ وردت في الكتاب اليقنس، نذكر منها ما ما



رابعأ: بم يكون الخلاص؟.










 السِّنٍ ولَّتَّ").

هذا النص يناقض عقيدة الفاء الني نادى بها (بولس) ويبطلها، فهو يقول هنا: بالإيمان وعمل الصالحات يكون المرء بارأ، وعلى قـر البر ينال الهرء الجزاءء في حين يقول في النصوص التي يستثل بها النصارى على عقيدة الفاء: إن كل البشر ورثوا الخطيئة، وأنه بالفاء حصل الخلاص!

## خامسأ: هل أراد المسيح الرا الموت؟!.

 اليهود وتظهر كر اهيته للموت على أيديهم، فلو كانت مهيته ـ كمـا يقول النصـار ـي

فداء البشرية فلَّ هرب منها مرارأ؟!!.


 (1) هكَ (1)

ولما رأى إصرار طالبيه على قتله لم يسلم نفسه، بل خرج جمن أورشّليم هارباً،




دلالة هذا النص:
 مهوته نكمن في الموت على الصليب فاءاء للبشرية لبقى لينهي المهمة.


 منهم ذلك لا قبل الصلب ولا بعده، وإن قيل: قصد بـه الهجيء الثاني، قلنا: للس في النص ما يشبر إلى ذلك.


 ويروي [إنجيل يوحنا (11: ا:












كذلك صلاته في (ضيعة جتسيماني)، وحزنه و اكتئابه حتى الموت، وتصبب
 سؤال الله تعالى بإجازة كأس الموت عنه.
 راضيأ بذلك لما صر خ، بل إن صر اخه واستنكاره دليل على أنه لم يكن يعلم بالمهمـة التي ادعى النصـارى أنه جاء لأجلها. ومما يؤيد ذلك أنه قال قبيل صلبه المز عوم: (("َوَهذِهِ هِيَ الحَيَّهُ الأبَيَيَّة: أنْ

 التي جاء لأجلها: أن يعرف الناس أن الله تعالى وحده هو الإله الحقيقي، وأن المسيح
 النصارى: إن مهتنه فداء البشرية، وأنه ما جاء إلا ليصلب، وقد أكمل عمله الذي جاء لأجله قبل الصلب؟!!.

 والنصارى، ويستند المسلمون في ذلك على ما قررته آيات القرآن الكريم. فقد أشارت الآيات إلى نجاة المسيح الئَّهِّهِ من مؤ امرة اليهود، فال تعالى - في


أما كيفية هذه النجاة فتخبرنا به آيات [سورة النساء]، قال تعالى:






ولسوف يعود المسيح اليَّهِّهِّ قبيل الساعة، فيكون مجيئه علامة على قرب


## الاطلب الثاني:

## عقيدة الفداء عنـد الالثنى عشرية

جاء في مصادر الاثنى عشرية المعتمدة أن اله تعالى غضب على الثيعة لكثرة ذنوبهم ومخالفتهم لائمتهم، فخير سبحانه الإمام (موسى الكاظم) موتهم، ففداهم بحياته.

روى (الكافي) عن (أبي الحسن موسى) مه山 أنه قال: (إن اله عز وجل غضب
على الثيعة فخيرني نفسي أو هم، فوقيتهم والهَ بنفسي)(1) (1) يشرح (المازندراني) هذه الرواية بقوله: ((قوله: (إن اله عز وجل غضب على الشيعة) لكثرة مخالفتهم وقلة إطاعتهم و عدم نصرتهم للإمام الحق. فوله: (فخيرني نفسي أو هم) أي فخيرني بين إرادة موتي أو موتهم ليتحقق اللفارقة بيني وبينهم فوقيتهم واله بنفسي للشوق إلى اله تعاللى وللشفقة عليهم ولئلا ينقع نسل الثيعة بالمرة ولتنوقع أن يخر ج من أصلابهم رجال صـالحون))() ويعلق (علي أكبر الغفاري) على قوله: (إن الله عز وجل غضب على

الشيعة)؛ قائلا: ((لتركهم التَّقة، أو عدم انقيادهم لإمامهم وخلوصهم في متابعته))(٪).

## مناقشة الأدلة:

أولاً: رسول اللهّ ، وذنوب الثيعة:
ذكرت هذه الرواية أن الإمام (موسى الكاظم) هِّه فدى الثيعة من الموت، في حين تذكر روايات أخرى وردت في مصادر الاثنى عشرية أن الرسول ذنوب الثيعة ما تققم منها وما تأخر، ثم غفر الله تعالى له، من هذه الروايات ما روي عن الصادق لtّه أنه قال: (إن رسول الهَ صلى الهَ عليه وآله فال: ((اللهم اغفر ذنوب شيعة أخي وأو لاده الأوصياء منه، وما تقدم وما تأخر ليوم القيامة، ولا تفضحني بين

النبيين والمرسلين في شيعتنا، فحمله أياها و غفر ها جميعها. و هذا تأويل: (إنا فتحنا
(لك) الآية)(1)
كذا روي أنه سئل (أبي الحسن الثنالث) ¹ ()


ومن بقي ثم غفر ها اله له()) (「).
إن كان الله ـ سبحانه وتعالى ـ غفر ذنوب الثبعة ما تقدم منها وما تأخر بعدما
حملها رسول الهُ

ثانياً: الثيعة بين المدح والأم:
كما روت مصـادر الاثثى عشرية روايات تذم الثيعة روت ـ كعادتها ـ روايات
أخرى تعارضها تمدح الثيعة، من هذه الرو ايات ما روي عن (أبي جعفر) ) مِّهُ أنه قال:
في فول الهَ تعالى:
شيعتنا أهل البيت))(8)
فهل الثيعة عباد اله المؤمنين الصـالحين الذين وصفهم اله تعالى ـ حسب رواياتهم - (خير البرية)، أم العاصين الذين غضب الله عليهم وكاد أن يهلكهم لشدة مخالفته؟!!.

ثالثّاً: هل يؤخذ الناس بإثم غيرهم؟!.
(r) (r)

$$
\begin{aligned}
& \text {. }]^{*}
\end{aligned}
$$

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

قال تعالى:


قال شيخ الطائفة (الطوسي): ((معناه: أنه لا تحمل حاملة حمل أخرى من
اللنب، والوزر الثقيل.. وتققيره أنه لا يؤخذ أحد بذنب غبره، وإنما يؤاخذ كل مكلف
بما يقترفه من الإثم.
وفقله:
تدع متقلة بالآثام غير ها لتحمل عنها بعض الإثم لا يحمل عنها شيئّأ من آثامها، وإن كان أقرب الناس إليها، لما في ذلك من مشقة حمل الآثام ولو تحملته لم يقبل تحملها، لما فيه من مجانبة العدل ومنافاته له، فكل نفس بما كسبت رهينة، لا يؤاخذ أحد بذنب
غيره، ولا يؤخذ إلا بجناتهه)(1).

رابعاً: بما يكون الخلاص من الذنوب؟.
روت مصادر الاثنى عشرية عن رسول اله لهُ أنه قال في خطبة له: (أيها
الناس... توبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلو اتكم..
إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكو ها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم،
فخففوا عنها بطول سجودكم..)() ${ }^{\text {(² }}$
 جr جr صـ

## المطلب الثالث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة الفداء

بعد بيان عقبدة الفداء عند النصارى والاثنى عشرية فإنه يتضح لنا أن هناك أوجه تشابه بينهما، تتلخص فيما يلي:


ثُاياً: قالت النصارى: إن الخلاص من الخطيئة لا يكون إلا بالفداء؛ وهو
موت المسيح الئَّهِّ الإرادي، وكذلك قالت الاثنى عشرية: أن (موسى الكاظم) خلص الشيعة من غضب الهّ تعالى بموته الإر ادي.
ثُالثً: أخبر الكتاب المقس أنه لا يؤخذ الإنسان بذنب غيره، بل كل إنسان
مؤ اخذ بإعماله فقط.
كذلك تخبر مصادر الاثثى عشرية أنه لا يؤخذ أحد بذنب غيره، وإنما يؤاخذ
بما اقترفه من الذنوب.
رابعاً: بيّن الكتاب المقفس أن الخلاص يكون بالإيمان وعمل الصالحات،
والتنوبة.
كذلك بيّنت رو ايات الاثنى عشرية أن المغفرة نكون بالتوبة و عمل الصـالحات. ومن الجدير بالذكر أن هناك أوجه تشابه بين الفريقين أخرى فيما أوردوه عن
 أو لأ: قالت النصارى: أن المسيح الپَّهِّهِ تنبأ بخيانة تلميذه (يهوذا الأسخريوطي)

له، وأنه سيسلمه إلى أعدائه.
 ابن إسماعيل بن جعفر )، وأنه سيسلمه لأعدائه.



ثانيأ: قالت النصارى: إن (يهوذا الأسخريوطي) سلم المسيح الئَّهِّ لأعدائه
مقابل مبلغ من المال، اشترى به حقلا سقط فيه على وجهه وانشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه(1) .

وقالت الاثنى عشرية: إن (علي بن إسماعيل) سلم (موسى الكاظم) )لهُ لأعدائه
مقابل مبلغ من المال، وأنه في أيام انتظاره للمال خرجت منه أحشاؤه كلها فسقط
ومات.

## المبحث الثالث:

تقديس الصليب والتربة الحسينية عند النصارى والاثنى
عشرية

## وفيه تمهيد وثلاثة هطالب:

㥩 الملب الأول: تقديس الصليب عند النصارى.㥩 المبر الثاني: تقديس التربة الحسينية عند الاثنى عشرية.
 النصارى و تقديس التربة الحسينية عند الاثنى عشرية.

## 

تعتبر عقيدة الصلب والفداء القاعدة الأساسية التي أقام عليهـا النصـارى عقائد الايانة النصر انية، وممـا يؤكد أهيـة هذه العقيدة عند النصــارى هو اتخـاذهم علامـة الصليب شعار أ لديانتهم.

وتاريخ هذا الثعار يخبرنا بأصوله الوثثية، فقد اتخذ الوثثيون الصليب رمزا
دينيأ لهم، مثال ذلك اتخاذ المصريين القدماء (الفراعنة) الصليب علامة على الحياة،
يقول (محمد حنى): (إن في الخط الفرعوني وفي القبور الفرعونية ترى رسمة مفتاح الحياة على هيئة صليب، لأن الرب أوزوريس بمصر القديمة الفرعونية صلب على الصليب سنة . .V اق.م، من أجل فداء شعبه وللخلود، فتم رسم الصليب على صليب مفناح تعبيرا عن مفتاح الخلود لمن يعبد الصليب ويحمله)(1) . وفي اليونان استخدم الصليب رمز للحب والتضحية، وكذلك في بلاد التبت

والهند (r)
هذا أصل تققيس الصليب، أما تقديس التربة الحسينية عند الاثثى عشرية فإنني لم أجد في المراجع التي بين بدي معلومات تخبر بأصول هذا التقندب، الذي يشابهون فيه النصارى ومن سبقهم من الوثثيين ـ في تقديسهم للصليب ـ مشابهة كبيرة، وهو ما سنبينه ـ بمشيئة الله تعالى ـ من خلال المطالب الثلاثة التالية: المطلب الأول: تقديس الصليب عند النصارى. المطلب الثناني: تقدبس التربة الحسينية عند الاثنى عشرية. اللطلب الثالث: أوجه التنتابه بين نققيس الصليب عند النصارى ونتقيس التربة الحسينية عند الاثى عشرية.
 الكتاب العربي ـ دمشق


## المطلب الأول:

## تقديس الصليب عن النصارى

تظهر أهية الصليب لاى النصارى بجلاء في أقوال علمائهم، فهذا (هنري
ثيسن) يقول: إن (الصليب هو فلب المسيحية)(1).

المرموقة، حيث يقول: (الصليب هو حجر أساس الإيمان الصسيحي، فبه خلصنا الشا اللتجسد، وبه هزم الثيطان، وقتل الموت، وبه أز ال عنا العار واللعنة، وبه أحتمل عنا الألم والهوت.. وصار الصليب علامة المسيحية وعلامة ابن الإنسان التي ستظهر في السماء

فبيل ظهوره في الدجيء الثاني..) (!).

## متى بـأ تقلدس الصليب عند النصارى؟.

يقول الأستاذ (سعدي عبد العظيم): إن (أول من ابتدع شارة الصليب
فسطنطين)(T)
ويؤكد ذلك القسيس (حفص) بقوله: (لسبب تصليينا أن الملك قسطنطين رأى
 هذه الصورة علامة قدامك فإنك غالب بها جميع أعاثأكّ، وآمن وفعل ما فاله الملك فنصرِ، وهو الذي بحث عن صليب المسيح حثى وجذه دفونانَ، وعمل من المسامير

[^23]الني كانت فيه لجامأ لفرسه وزين جبينه بصليب من ذهب، فاسنمر ذلك لنا علامة على النصر و الظفر )(1) " ويعارض فوله: ((و هو الذي بحث عن صليب المسيح حنى وجده مدفونا))، ما جاء في بعض مصادر النصـارى من أن الملكة (هيلانة) أم الإمبراطور (قسطنطين) هي التي اكتشفت خشبة الصليب المقدسة بواسطة رؤيا رأتها حثتها على الذهاب إلى أورشليم للكثف عن صليب المسيح اللّأِّهُ و القبر المقدس، وعند وصولها أورشليم ظلت تسأل عن قبر المسيح، فرفض اليهود إرشادها، إلا أنها ضيقت على رجل يهودي طاعنٍ في السن بدعى (يهوذا)؛ فأخبر ها بمكان القبر، فأمرت بحفر المكان، فوجدت داخله ثلاثة صلبان، ولكي تحدد الصليب المقدس وضعت الصلبان الثلاثة على ميت كان محمولا ليُدفن، فلما وضع عليه الصليب الأول والثاني لم يقم الميت، ولما وضع عليه الصليب الثالث قام الميت فعلم بهذه المعجزة أن هذا الصليب هو الصليب المقدس() .
((ومن هذا التاريخ - القرن الرابع الميلادي ـ اعتز المسيحيون بالصليب،
وأصبح الصليب هو المسيحية والمسيحية هي الصليب))(「).

## معجزات الصليب عند النصارى:

يذكر النصارى معجزات كثيرة للصليب أهم هذه المعجزات ـ إضـافة لما سبق ذكره من إحيائه للميت ـ هو ما برويه النصارى عن أساقفة أورشليم الذين كانوا يوزعون من عود الصليب المقدس على أعبان الزائرين حتى إن الدنيا امتلأت من أجزائه في زمن قليل، ومع ذلك لم ينتقص منه شيء، وأما سبب ذلك عندهم هو ((النشوء والنمو بواسطة القوة التي اتخذها من جسد الرب يسوع الإلهي الذي عُلق
عليه)(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { كتاب الفارق بين الكخلّوق والخالق ـ للعلامة عبد الرحمن البغدادي. }
\end{aligned}
$$

## الصليب في حياة النصارى العملية:

جاء في (معجم المصطلحات الكنسية)، ما نصه: ((إننا نرشم(')الصليب في كل أمور حباتنا، وقبل كل خطوة نخطو ها، وفي دخولنا وخروجنا، وحينما نلبس ملبسنا، وفي كل ممارسات حبانتا منذ استيقاظنا في الصباح وحتى رقادنا في الليل.. وعلامة الصليب ترشم على الأشخاص كما على الأشباء أيضأ، فهي ترشم على رؤوس المؤمنين، كما على المياه والزيت والذبح وكل ما نأكله أو نشرب. و علامة الصليب تلازم كل أسرار الكنيسة، وكل صلو اتها.. فبها تبدأ كل صلاة

وبها نتتهي)())

الرد:
إن الباحث في طيات الكتاب المقدس يجد نصوصأ كثيرة تبطل هذه البدعة
التي ابندعها النصـارى، نذكر منها ما يلي: أولاً: موقف الكتاب المقدس من الصليب:

إن اتخاذ النصـارى للصليب يخالف وصـايا العهـ القديم ـ التي فال عنها المسيح
 ُُقْطة وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوس.) ( فقد وردت فيه نصوص تحرم اتخاذ المنحوتات


 تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأرْضِ. ْلا تَسْجُدْ لَهُنَّ وَلاَ نَعَبُدْهُنَّ) .


(' (1) من خلال قراءاتي لكتب النصارى لاحظت أن الأقباط يستبدلون حرف (الثين) بحرف (السين).



 الشثَعْبِ وَيَّولْونَ: آميِنَّ).

ثانيا: قبر المسيح الئر وخشبة الصليب في الكتاب المقس: ذكرت الأناجيل على اختالف رواياتها حادثة الصلب بالتفصيل، كذلك الدفن والقيامة، ولم تذكر في كل هنا أن خشبة الصليب دفتّ معه في القبر ، ولنأخذ ما ما رواه








 ذكرت الأكفان والنديل الذي كان على رأسه، وكيف كانت هيئه؛؛ فلو كانت خشبة الصلب في القبر لجاء ذكر ها أيضأ.

ثالثا: هل رأى الإمبراطور (قنطططين) علامة الصليب؟!.
يشكك نقاد النصارى في أن الإمبراطور (قنطنطين) رأى علامة الصليب،
يقول (آلان دوسولييه)(1):
"(يجمع المؤرخون اليوم على أن السسيحيين، في عهد قسطنطين.. كانوا أقلية..
ولطالما بقي مؤرخو السسيحية، إلى أمدٍ بيدي، يسعون للانخلص من هذا المأزق
(') (آلان دوسولييه)، ((دكتور اه دولة، جامعة باريس الأولى، فرنسا، أستاذ كرسي في الجامعة نفسها، أستاذ في تاريخ بيزنطية وبلاد اللبقان، جامعة تولوز، يشمل حقل أبحاثنه: ناريخ الإمبر اطورية البيزنطية، علاقات المشرق

الـسيحي بالإسلام...) .


فيععدون على منوال الدعاة المسيحيين في القرن الرابع إلى تصوير القيصر قسطنطين مؤمنأ وصاحب رؤيا، وقد أيدته رؤياه السماوية التي تجلت له أثنثاء رقادِه.. إذ تجلى له المسيح نفسه وقد حمل الصليب على منكبه داعيأ إياه إلى أن يصنع نسخة من هذه العلامة التي تراءت له في السماء وأن يسار ع إلى طلب نجدته في المعارك، لندع التمعن في الطبيعة الحقة لتلك العلامة التي لم تكن دالة على الصليب بالتأكيد، إن
 الأهمية التذكير بأن تاريخ الإمبراطورية الرومانية المتأخرة كان حافلا بالرؤى المنذرة، إلا أنها غالبأ ما كانت تروى بعد وقوع الأحداث المشار إليها، حتى أن كاتبأ من ذاك العصر، ويدعى (جيلاز من سبزيق) مضى يستتد إلى غزارتها التقليدية لأجل أن يبرر حصولها مع قسطنطين، حيال من ظلوا مشككين بها)(1) (1

## المطلب الثاني:

## تقديس الثتربة الحسيـنيـة عند الاثنى عشرية

تعتقد الاثثى عشرية أن لتربة قبر الإمام (الحسين) ولطّه مزايا توجب عليهم
تققيسها، فهي في اعتقادهم دواء لكل داء، وأمان من كل خوف، وبها تتضاعف الحسنات، ولم يقتصر الاثثى عشرية على تربة قبر (الحسين) تربة قبر النبي ما يلي: أولاً: الروايات التي جاءت في فضل تربة قبر الإمام (الحسين) ولهُ
< دواء لكل داء:

كل داء، وهو الدواء الأكبر )(1).

## < أمان من كل خوف:


وأمان كل خوف، وهو لما أخذ له())(T).

## < تضاعف الحسنات:


 ذاكرأ اله كتب اله له بكل حبة أربعين حسنة، وإذا قلبها ساهيأ يعبث بها كتب اله له
عشرين حسنة أيضـ))().

ثانيا: الروايات التي جاعت في فضل تربة قبر النبي

 رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكذلك طين قبر الحسن و علي ومحمد، فخذ منها، فإنها شفاء من كل سقم وجنة مما تخاف، ولا يعدلها شيء من الأشياء التي يستشفى
بها إلا الدعاء..)(1(1)

الرد:
أولاً: القرآن الكريم والتربة الحسينية:
بيّن الهه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن هذا القرآن شفاء لعباده المؤمنين،

 فقال نعاللى:

بُّْنِّفُ وكما بيّن سبحانه ما هو شفاء للناس بيّن كذلك من الذي ينجي المؤمنين، ويدفع عنهم الضر؛ حيث فال تعاللى:






ولو كانت التربة الحسينية شفاء من كل داء، وأمانأ من كل خوف لذكرت في كناب الشه الكريم.

## ثُانياً: الاعتصام بالهَ تعالى والترية الحسينية:

يعتق الاثثى عشرية ـ كما ذكرنا سابقا ـ أن الاعتصام بالتا بالتربة الحسينية أمان
 يروون روايات أخرى في مصادر هم المتمدة تبطل هنا الاعتقاد، وتيين عاقبتّه

 من نيته، ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له الهخر جين بينهن، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من ظلقي، عرفت ذلك من نيته إلا قطعت أسباب

السماوات والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحتّه ولم أبال بأي وادٍ هلكَ)(1).

## ثُاثًا: أربعون حسنة أم ستّة آلاف حسنة:

يعتق الاثثى عشرية ـ كما ذكرنا سابقأ ـ أن النسبيح بالتربة الحسينية يضاعـ
 إلى أربين حسنة، في حين رووا عن ابنه (علي الرضا)

الطين من التزبة، فقال: سبحان الله، والحمد اله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، مع كل حبة منها، كتب الله له ستة آلاف حسنة، ومحا عنه سنة آلاف سيئة، ورفع له سنة آلاف درجة، واثبت له من الشفاعة مثلها)(1) ، وتعارض الروايات دليل على عدم

صدقها.

رابعاً: أيستشفى بتربة قبر النبي كَ
ذكرت مصادر الاغثى عشرية روايات جاء فيها أن تربة قبر النبي
كِ أخرى تحرم الاسنشفاء بها، من هذه الروايات ما روي عن (موسى الكاظم) قال: ((لا ترفعوا قبري فوق أربعة أصـابع مفرجات، ولا تأخذوا من تربني شيئـا لتبركو ا بها، فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسبن..))(「() وروي عن (الرضا) ) الله به ما خلا طين قبر الحسين..) )(٪).

وحاول (جواد القبومي) حل هذا الإشكال، فقال ـ في تعليقه على روايات
 تربة الحسين (الئلَّهُ () مخالف لغيره من الأخبار، وما ذهب إليه الأصحاب، ولعله محمول على الاسنشفاء بغير الأكل من الاستعمالات كالتمسح بها وحملها معه)(٪(.) ونكتفي بالرد عليه بما رووه من أن (محمد بن مسلم) ((كان مريضاً فبعث إلبه
أبو عبد الله اليَلّْهِّهِ بشر اب فشربه فكأنما نشط من عقال، فدخل عليه فقال: كيف وجدت الشراب؟ فقال: لقد كنت آيسأ من نفسي فشربته فأقبلت إلبك فكأنما نشطت من عقال، فقال: يا محمد إن الشراب الذي شربته كان فيه من طين قبور آبائي، وهو أفضل ما نسنشفي به فلا تعدل به فإنا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى منه كل خبر )(().






## الاطلب الثلثب:

## أوجه التتشابه بين تقديس الصليب عنـد النصارى وتقديس الـربـة

## الحسينينية عند الاثنى عشرية

قدست النصارى الصليب، وقست الاثنى عشرية النربة الحسينية، وفيما يلي نذكر أهم أوجه التثشابه بين الفريقين في هذا النققيس:
أو لأ: يعتقد النصـارى أن للصليب مزايا تجبرهم على تقدبسه، وكذلك اعنقدت الاثثى عشرية في التربة الحسينية.
ثانيا: أرجع النصارى سبب تميز الصليب بهذه المزايا هو أنه حمل جسد ابن اله فادي البشرية، وكذلك أرجعت الاثنى عشرية السبب في تميز التربة الحسينية إلى كونها مثوى قتيل الله تعاللى ('). ثالثً: يرسم النصـارى الصليب في أمور حياتهم، وكذلك الاثثى عشرية يستخدمون التربة الحسينية في كل أمور حياتهم. رابعأ: لم يأتِ ذكر تققيس الصليب في الكتاب المقس، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، ولم يرد في الناريخ النصراني أن أحدأ من النصارى في القرون الثلاثة الأولى قس الصليب.

وكذلك لم يأتي ذكر شيء من فضائلل التربة الحسينية في القرآن الكريم، بل إن روايات التوكل التي يرويها الاثثى عشرية عن أئتهم تعارض تقديسهم لهذه التربة واعتصامهم بها.
(1) السجود على التربة الحسينية ـ سلسلة في رحاب أهل البيت (६) ـ ص [

## المبحث الرابع:

أثر عقيدتي الصلب والولاية في غفران الخطايا عند النصارى والاثنى عشرية

وفيه تصهيد وأربعة هطالب:
|l المطلب الأول: أثر عقيدة الصلب في غغران الخطايا عند النصارى.
据 عشرية.
 اعتقادهم أن لعقيدتي الصلب والولاية أثرأ في غفران الخطايا.屈 المطلب الرابع: هوقف القرآن الكريمر هن الفطيئة والخلاص.

## 

جاء في القرآن الكريم أن بالإيمان بالهَ تعالى وحده لا شريك له؛ ثم بعمل



وقال تعالى:

وجاء كذلك أن الشرك بالهَ سبحانه وتعالى هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله
تعالى لصاحبه، قال تعالى:

 عشرية جعلوا ذللك كله للإيمان بالو لاية، وجاءت نصوصهم ورو اياتهم لتجعل المغفرة والرضوان والجنات لمن اعتقد بهذين الأمرين، والطرد والنار لمن أنكر هما. وفي هذا المبحث سأبين مقالة كلا الفريقين، والأدلة التي استذلوا بها على ذلك، من خلال ثلاثة مطالب:

الحطلب الأول: أثر عقيدة الصلب في غفران الخطايا عند النصـارى. اللطلب الثناني: أثر عقبدة الو لاية في غفران الخطايا عند الاثنى عشرية.

المطلب الثالث: أوجه الثنـابه بين النصـارى والاثنى عشرية في اعنقادهم أن لعقبدتي الصلب والو لاية أثر أ في غفران الخطايا.

ثم سأعقبها بمطلب رابع أبين فيه: موقف القرآن الكريم من الخطيئة و الخلاص.

## المطلب الأول:

## أثر عقيدة الصلب في غفران الخطايا عند النصارى

يعـد النصــارى ـ كمـا ذكرنـا فـي أثنـاء حـيثنـا عـن عقيدة الصـلب والفـداء
(الكفارة)(1) ـ عقيدة الصلب أصلا من أصول ديانتهم لا يتم الإيمان ـ في معتقدهم - إلا بالاعتقاد بها، ورتبوا على هذه العقيدة عقيدة أخرى هي عقيدة الفداء، الذي لا ينالـه

جاء في (دائرة المعارف الكتابية): ((لقد حمل المسيح - ككفارة نيابية عنا عقاب خطايانا على الصليب...وعليه، فلن يدان المؤمن على خطاياه ، فقد طرحها اللــــه وراء ظهره ، ولن يعود يذكر ها فيما بعد)() ويستتتج (متى هنري) من حديثه عن (نطــق موت المسيح)، مـا نصـه: (أن الكفارة غير محدودة بمعنى أنها متاحة للجميع، وفي الوقت نفسه محدودة في فعاليتهـا لمن يؤمن فقط، فهي متاحة للجميع وفعالة لمن يؤمن فقط من المختارين)() لـ

## أدلة النصارى على هذا الاعتقاد(5):

أولاً: مـات المسيح اليِّهِ لأجل العالم أجمع:



 ولكن ـ كما يقول النصارى ـ ((هناك ترتيب ضروري لخلاص الإنسان، فيجب
عليه أن يؤمن أو لا أن المسيح قد مات من أجله)(1).




## 

قال النصـارى: (نئكد الأسفار المقسة أن المسيح مات أساسأ من أجل
المختارين)()



كذا ما جاء في [رسالة بولس إلى أهل أفسس (0: © ب)]: ((أحَبَّ المَسِيحُ أيْضًا
(الَكَيسَِة وَأسنْلمَ نَفسَهُ لأُجْلِهَا).
الرد("):

 اله تعالىى من مكر اليهود؟!. أخبر المسيح الِّهِّهِّ تلاميذه في نصوص كثيرة وردت في الأناجيل عن نجاتـه، بل أعلنها على ملأ اليهود وتحداهم، وأخبر فيها بأنه غلبهم، وغلب العالم. من هذه النصوص:
_ مـا جـاء في [إنجيل يوحنـا (V:

 تَاتُواه.، .)

[^24] يجدوه؟ ألبس يقصد يوم جـاء اليهود للقبض عليـه، فأنجـاه الله تعـالى وصُعد بـه إلـى السماء المكان الذي لا يقدرون الوصول إليه؟!.









 .[(Y9








كان معه، أنجاه من أيدي اليهود، لذلك طلب منهم أن يثقوا أنـه غلب العـالم، وغلبه للعالم يعارض ما جاء في الأناجيل من صفع اليهود له وصلبه.



الْمَوْتِ، وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أجْلْ تَقْوَاهُهُ) . ويثبت هذا النص عدة أمور:
أو لأ: صـرخات المسيح ودموعـه، طلباتـهـ وتضـر عاته، كـل ذلـك دليـل علـى

ثانيأ: لمن وجه تللك التضر عات؟.
(للقادر )، لماذا قال (بولس): (القادر )، ولم يقل: (الآب)؟!.

لأن الإله الحق هو الإله القادر، وأما من لـ تكن لـه قدرة فلّبس بإلـه، وموقف



 الرضا الذي ينافيه الجزع.

تضر عه، وصرف ما كان يخافه ويحذره من الصلب والتعذيب.



كان موت المسيح الی عقيدة الفذاء وتقديس الصليب عند النصارى، وبانتفاء هذا الأصل بنتفي ما ترتب عليه.

## المطلب الثاني:

## أثر عقيدة الولاية في غفران الخطايا عند الاثنى عشرية

يعد الاثثى عشرية أن الولاية أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا
بالاعتقاد بها(')، وبناء على هذا الاعتقاد جعلت المغفرة والرضوان والجنات لمن اعنقد بالولاية، ولو جاء بقراب الأرض خطايا، وأن السخط والعذاب لمن لا يعتقد بها.

$$
\begin{aligned}
& \text { أدلة الاثثى عشرية على هذا الاعتقاد: } \\
& \text { أولاً: حب (علي ) }
\end{aligned}
$$

روي عن رسول الهَ (الهُ أنه قال: ((حب علي بن أبي طالب يأكل الذنوب -
السيئات ـ كما تأكل النار الحطب)(٪) (٪)
كذا روي عنه معصية، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة))(「").

## ثانياً: الولاية ومغفرة الذنوب:

روي عن رسول الهَ
الإسلام دانت بو لاية إمام جائر ظالم ليس من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها بارة
تقية، ولأعفون عن كل ر عية في الإسلام دانت بولاية إمام عادل من الله، وإن كانت الر عية في أعمالها ظالمة سيئة)(ڭ).
 إسرائيل نصب لهم باب حطة، وأنتم يا مششر أمة محمد نصب لكم باب حطة أهل
طالب - جז- ص[ [ז]).

بيت محمد الـَّهِّهُ وأمرتم باتْباع هداهم، ولزوم طريقتهم ليغفر لكم بذلك خطاياكم وذنوبكم، وليزداد المحسنون منكم)(').

## ثالثاً: الفكاك من النار:


((الناس كلهم عبيد النار إلا من دخل في طاعتنا وو لايتنا فقد فك رقبته من النار )(٪).

## أولاً: هل الولاية أصل من أصول الاين؟!.


وسلم يقول لما نزلت:
محمد، إن لكل دين أصلا ودعامة، وفر عأ وبنيانأ، وإن أصل الدين ودعامته قول: لا إله إلا الله، وإن فرعه وبنيانه محبتكم أهل البيت وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه)(7)، فبينت هذه الرواية أن الو لاية فرع وبنيان للاين لا أصل له، ليس ذلك فقط


## ثانياً: أمير المؤمنين (علي) ولـ والو لاية:

جاء في مصادر الاثثى عشرية ما ينقض عقيدة الولايـة، فقد وردت في كتـاب




"

（（دعوني والتمسوا غيري، فإنـا مستقبلون أمر أ لـه وجوهٌ وألـوان．لا تقوم لـه القلوب، ولا تثبت عليه العقول．．．واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول
 وليتموه أمركم، وأنا لكم وزير أ خير لكم مني أمير f）（1）（＇）
 في الخلافة رغبة، ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها）（「）

## ثالثا：ننوب الأنمة

جاء في مصادر الاثنى عشرية روايات تثبت وقوع الذنوب من الأئمة و هذا الأمر ينقض قول الاثثى عشرية：إن الإيمان بولاية الائمة يغفر الخطايا، لأنه لو كان كذلك لغفرت خطايا الأئمة من باب أولى، ولما ذكرت مصادر الاثثى عشرية مناجاتهم المؤمنين فتهون عليّ خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتحظم علي بليتي، ثم قال：آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول：خذوه！فيا له من مأخوذ لا

تتجيه عشيرته، ولا تنفعه قبيلته））（）．

## رابعاً：بم تنتال المغفرة؟！．

 ذنـوبكم، وارفحـوا إليـه أيـديكم بالـدعاء فـي أوقــات صــو اتكم．．إن أنفسـكم مرهونــة

$$
\begin{aligned}
& \text { العصرية - بيروت. }
\end{aligned}
$$

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

بأعمـالكم، ففكو هـا باستغفاركم، وظهوركم ثقبلـة مـن أوزاركم، فخفقوا عنهـا بطـول سجودكم.. )(1)
 عفو الشّ)(٪)




## المطلب الثالث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن

## لعقيدتي الصلب والولاية أثراً في غفران الخطايا

يتفق النصـارى والاثثى عشرية في اعتقادهم أن لعقيدتي الصلب والو لايـة أثر ا في غفران الخطايا في جوانب عديدة، أذكر فيما يلي أهمها: أولاً: يعد النصـارى عقيدة الصلب والفداء أصـلا من أصـول ديـانتهم، وكذلك يعد الاثثى عشرية الو لاية أصلا من أصول الدين.
ثانياً: قالت النصـارى بأن الفداء لا يناله أحد من البشر إلا الذين آمنوا بالمسيح
艮.
كذلك قالت الاثتى عشرية بـأن المغفرة والجنـة لا ينالهـا إلا من اعتقد بو لايـة الأئمة

ثُالثاً: أبطلت نصوص الكتـاب المقدس عقبدة الصلب، ومـع ذلك يتمسك بهـا النصارى، ويدافعون عنها.

كـللك أبطلت أقوال الأئــة عشرية، ويدافحون عنها.

## المطلب الرابع:

هوقف القرآن الكريـه هن الخطيئة والخلاص
أولأ: (آلد) )
 قال تعالى:


لكن هذا النكريم لم يعصم (آدم) الثا وعصى ربه، لكنه سر عان ما تخلص من ذنبه بتوبته التي قلبلها الهُ غافر الذنب وقابل النتوب، قال تعالى:
[سورة طه].
 .

ثانياً: مسنولية الإسان عن عمل:



[يس: \&0].

فما يصنعه الإنسان في حياته الالنيا هو ما سيجازى عليه، إن كان خيرا فخير،


## ثالثا: مغفرة الله وذنوب البشر:




إلا ذنبأ واحدأ لا يغفره الش، ما لم يتب العبد منه، وهو الشرك بالهّ تعالى، قال تعالى:

رابعاً: عدل الهّ تعالى والأنب الموروث:
وكما أكدت الآيات القر آنية مسئولية الإنسان عن عمله، أكدت عدل الشّ عز وجل في مجازاة عباده، وفي مقابل ذلك بينت بكل وضوح بطلان توارث اللنب، قال

تعالى:




وقد تتابعت الرسالات السماوية السابقة على إنكار هذا المبدأ الظالم والتأكبد
على ضده، قال تعالى:


وأخيرا نقول للانصـارى والاثثى عشرية:




部 (المطلب الأول: الحج إلى القبور، وطلب الشفاعة هن الأهوات عند النصارى.

㨟 عند الاثنى عشرية.
 الحج إلى القبور، وطلب الشفاءة هن الأهوات.

يعتبر الحج إلى القبور وتقديسها، وطلب الثفاعة من المقبورين فيها من أهم
الثعائر التي تمسك بها النصـارى والاثتى عشرية ودافعوا عنها، والسبب في ذلك كما سنرى بعد فلليل ـ هو اعتقادهم أن أرواح القديسين والأئمة أرواح مقدسة منحها الهّ القدرة على التصرف في العالم، وأنها أرواح كاملة تحيط بهذا العالم، وقد ورثوا هذا الاعتقاد ممن سبقهم من أرباب الأديان الوثنية، والفلسفة اليونانية، وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة التي يتضح من خلالها جذور هذا الاعتقاد الوثنية:

## أولاً: تقديس القبور في الأديان الوثثية:

< الديانة المصرية الوثنية:
يعتقد المصريون القدماء أن واجبات الملك لم تنتهِ بوفاته؛؛ (و( إنما تستمر في حياته الأخرى ذلك لأن الملك ـ في نظر هم ـ لا يمكن أن يموت؛ و إنما يبدأ حياة خارقة للطبيعة، حياة يكون فيها الوسيط بين الأموات من الناس وبين الآلهة؛ فيظل الحامي والثفيع الذي ير عىى الموتى كما كان يرعى الأحياء، ومن هنا جاءت لهفة القوم على تشييد مقابر ضخمة للمحافظة على جثة الملك من كل أذى ولتهيئ له وسائل خاصة وملائمة وخالدة)(1) .

## < الايانة الفارسية (الزرادشتية):

((عمد أصحاب زرادشت بعد وفاته إلى تقديسه وتبجيله؛ فعظموا مرقده،
وكذلك المشاهد التي عاش فيها، فحجوا إليه متضر عين مبتهلين)(٪)"

[^25]
# ثانياً: كمال الأرواح بعد الموت، وإحاطتها بالعالم: < المعتقدات اليونانية: 

كذلك كانت عبادة الأموات من المتنقدات الثائعة بين اليونانيين القدماء، وذلك لأن (الموتى في اعنقادهم كائنات مقسة وقد خلعوا عليهم ما كانوا يجدونه أكثر الألقاب احترامأ، فكانوا يسمونهم الطيبين والقديسين والسعداء، وكانوا يكنون لهم التبجيل...)(1) .
("وكانت هذه العبادة لأرواح الموتى نتيجة لأنهم اعتقدوا أن الموتى أرواح قادرة على أن تفعل للناس الخير والشر وتسترضى بالقرابين والصلاة، فكان اليونانيون ير هبون هذه الأشباح الغامضة، وكانوا يسترضونها بطقوس ومراسم يقصدون بها إبعادها و اتقاء شر ها)(٪) .

## > الفلسفة اليونانية الوثثية:

قال الفلاسفة الوثثيون بخلود الأرواح وكمالها بعد مفارقتها للأجساد، وأن هذه
الأرواح تحيط إحاطة كاملة بهذا العالم، مثال ذلك (أرسطو طاليس) القائلّ: (إن الروح الإنسانية بعد أن تكتمل من حيث القدرة على العلم والعمل تصبح آية من آيات الشه، وتغذو مشبهة به، وتصل إلى حدود الكمال، وإن هذا التشبه يكون حسب طاقتها واستعدادها واجتهادها، وهي إذ تفارق هذا الجسد فإنها تتصل بالروحانيين والملائكة اللقربين، وتكتمل لديها المباهج واللذاذات، أما الأرواح الخبيثة فيصح قول العكس

وفيما يلي أذكر أصداء هذه الأقوال عند النصارى والاثثى عشرية، في ثلاثة
مطالب:
المطلب الأول: الحج إلى القبور، وطلب الشنفاعة من الأموات عند النصارى.

$$
\begin{aligned}
& \text { الأديان الوثئية القتيمة - ص[ [10 10]). }
\end{aligned}
$$

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

# اللطلب الثاني: الحج إلى القبور، وطلب الثفاعة من الأموات عند الاثثى 

 عشرية.اللطلب الثالث: أوجه التثنابه بين النصارى والاثثى عشرية في الحج إلى القبور، وطلب الشفاعة من الأموات.

## المطلب الأول:

## الحج إلى القبور، وطلب الشفاعة هن الأهوات عند النصارى

أولاً: الحج إلى القبور عند النصارى:
تعرف كتب النصارى الحج: بأنه (رُحلة إلى مرقد القـلـيس أو زيارة إلى مكان مقفس آخر، ويتم ممارسة هذا الطقس لاوافع مخلفة، فهي إما لأجل الحصول على الـي المساعدة الروحية، أو لأجل القيام بصيام النتّكر ، أو القيام بفعل تكفيري)(').

 قبور القديسين، وفي نهاية المطاف أوجدت كل فرقة من الفرق النصرانية مزارات خاصة لها (7).

## منذ متى بأ اهتمام النصارى بالحج؟.

 ونشأتّه، وأضرحة القديسين خالا القرون الوسطى وبالأخص منذ عهر قسطنطين
 يقومها ويساعد الحجاج على أداء هذه الشيعرة الدينية))(T). "(ولكن في القرن السادس عشر الميلادي حدث انعطاف كبير في مفيوم الحع،
 فصوروه على أنه عمل طفولي عديم النفع والجدوى.. مما جعل غالبية الثنعب تظطر باستّزاء إلى الحجاج ومما يؤدونه من طنو على أن تسقط عن أتباعها فريضة الحج.



وبتغيير الظروف السياسية والاجتماعية للأمم المسيحية سرعان ما تغيرت نظرتهم للحج مما أوجب على الكنيسة أعادة النظر فيما فرضته من تعاليم إلى نصابها
(الأول)(1)
وتأخر اهتمام النصارى بالحج إلى عهز الإمبراطور (قسطنطين)، وقيام الكنيسة بإسقاط الحج عن أتباعها تارة، وفرضه عليهم تارة أخرى دليل على فساد هذه

الفريضة.

## لماذا يحج النصارى إلى قبور القديسين؟!.

يرجو النصارى من الحج إلى قبور قديسيهم عدة أمور منها: التكفبر عن
الذنوب، أو الشفاء من المرض، أو للحصول على فضائل خاصة، مثلما حصل لملك إنكلترا (هنري الثامن)(٪) إذ حج حافيأ بأمر البابا (أوريان الرابع) إلى قبر القديس


## ثانياً: طلب الثشفاعة من الأموات:

يطلب النصـارى من أم المسيح (مريم) - عليهما السلام ـ وقديسيهم الشفاعة لهم عند الله تعالى(4)، ويعللون ذلك بقولهم: ((إننا نطلب شفاعة القدبسين من أجل الدالة العظيمة التي لهم عند الله. ومن أجل إككانياتهم الواسعة بعد خروجهم من الجسد، وطاقاتهم الروحية الأكثر قدرة. ومن أجل محبة اله لهم وتكليفه لهم بأعمال رحمة وخدمة للبشر، ومن أجل معرفتهم وهم خارج الجسد بشكل أوسع بكثير من معرفتهم وهم في الجسد))(0)

[^26]وشفاعة أم المسيح (مريم) العذراء ـ عليهما السلام ـ عند النصـارى ((لا يدانيها
شفاعة من بين شفاعات كل السمائيين والأرضيين؛ لأنها ارتفعت عن الطبائع العلوية العقلية)(1)
ومن الصلوات التي نوجه (لمريم) - عليها السلام -: (السلام لك نسألك أيتها القديسة الممنلئة مجدأ العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اصعدي صلاتنا إلى ابنك الحبيب... اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا... اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته... نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا)(r)

ومن الصلوات التي يستشفع فيها بالقديسين: (إننا لسنا مستحقين أيها السيد أن نتشفع في طوباوية أولئك. بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد، ليكونوا هم عوضأ عنا، يشفعون عن مسكنتتا وضحفنا. كن غافرأ لآثامنا لأجل طلباتهم المقسة...)"، ((هؤلاء

ولم يكثف النصارى بطلب الثفاعة من (مريم) - عليها السلام ـ والقديسين بل طلبو ها أيضأ من الصليب، حيث يقولون في مناجاتهم له: (السلام عليك أيها الصليب، خلص هذا الجمهور المجتمع لتققيسك، أيها الصليب الذي أتى بالخلاص للأشقياء..)(2)

ـ موقف البروتستانت من الحج إلى القبور، وطلب الثفاعة من الأموات: < موقفهم من الحج إلى (القبور: لا يعترف البروتستانت بالحج؛ وذلك لسببين: الأول: لتمسك الكنيسة البروتستانتية بنصوص الإنجيل فقط، ولم يرد الحج في

الأناجيل(0).

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) نسه - نس الموضع }
\end{aligned}
$$

الثاني: لأنهم أبطلوا الخلاص من خلال الأعمال(')

## < موقفهم من طلب الشفاعة من الأموات:

ينكر البروتستانت الشفاعة كليأ، سواء بالعذراء أو الملائكة أو القديسين، ويعتمدون في ذلك على ما جاء في [رسالة بولس الأولى تيموثاوس (ץ: 0)]: ((ْلأنَّهُ




الرد:
أولاً: هل المسيح الـهِّهِ ديان الناس، أم شفيعه؟؟!.
تتفق طوائف النصارى على أن المسيح العَّهِّهِ هو شفيع الناس يوم القيامة،
 فكيف يكون المسيح الـَّهِّx ديان الناس وشفيعهم في نفس الوقت؟!.

ثانياً: عقيدة الصلب وطلب الشفاعة من (مريم) عليها السلام والقديسين: قال النصارى: ((لقد حمل المسيح - ككفارة نيابية عنا - عقاب خطايانا على الصليب...و عليه، فلن يدان المؤمن على خطاياه، فقد طرحها اللــــه وراء ظهره، ولن يعود يذكر ها فيما بعد)(٪)"، بما أن النصـارى لن يدانوا، لأن ذنوبهم طرحها الهَ بصلب


فلماذا يستشفع النصارى بأم المسيح عليهما السلام والقدبسين؟!.

## المطلب الثاني:

## الحج إلى القبور، وطلب الشفاعة هن الأهموات عند الاثثى عشريهة

## أولاً: الحج إلى قبور الأئمة عند الاثنى عشرية:

يعتبر الحج إلى القبور من أهم ميزات المذهب الاثنى عشري، يقول (المظفر): (مما امتازت به الإمامية العناية بزيارة القبور (قبور النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام) وتشييدها و إقامة العمارات الضخمة عليها، ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن إيمان وطيب نفس)(1) . وما يتفاخر به الاثنى عشرية من بناء القبور مخالف لما روته مصادر هم عن نهي رسول اله (لهُ عن بناء القبور، وأمره بهدم ما كان مبنيأ منها، من هذه الروايات

 رسول الشه صلى الهَ عليه وسلم في هدم القبور وكسر الصّور ())(־). ومنبع اهتمام الاثثى عشرية بزيارة القور هو الوصايا المنسوبة للائمة التي جعلت علماء المذهب الاثنى عشري يعدون زيارة قبور الأئمة فلشّه فريضة من فرائض مذهبهم يثاب فاعلها، ويعذب تاركها(5)، من هؤ لاء (المجلسي) الذي عقد بابً
 واجبة مفترضة مأمور بها، وما ورد من الذم والتأنيب والتوعد على تركها)(م)()، وجمع فيه أربعين حديثأ من مصادر هم.

 (گ)

أدلة الاثنى عشرية على الحج إلى قبور الأئمة
يستدل الاثنى عشرية على الحج إلى قبور الأئمة دِّهُ بعدة روايات، نذكر فيما
أمثلة منها:
< الصج إلى قبور الأئمة
يعنقد الاثنى عشربة أن الحج إلى قبور الأئمة هِّهِ فريضة يعذب تاركها، وبستدلون على ذلك بعدة روايات نسبو ها إلى الأئمة هِّهُّ، من هذه الروايات ما رواه ((هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السام قال: سألته عمن نرك زيارة فبر الحسبن عليه السلام من غبر علة، فقال: هذا رجل من أهل النار ))(! !
< لماذا يحج الاثغى عشرية إلى قبور الأئمة
أولاً: لكون الحج إلى قبور الأئمة
فريضة يعاقب تاركها.
ثانياً: للحصول على الفضائل المنسوبة إلى تلك القبور، التي لا ينالها إلا
الزائرون لها، من هذه الفضـائل:

- مناجاة الله تـعالى وملائكته لزائري قبور الأئمة :

ذكرت مصادر الاثتى عشرية أن الله تعاللى يناجي زوار (الحسين)

 وفي رواية أخرى عن (جعفر الصـادق) الزائرين، حيث فال فيها: (من خرج من منزله بريد زيارة الحسبن كتب الله له بكلّ خطوة حسنة.. إلى أن فال: وإذا فضى مناسكه.. أناه ملك فقال لـه: أنا رسول الله، ربّك يقرئك السّّلام ويقول لك: استأنف فقد غفر للك ما مضىى))(ّ).
 (r) (r)

نسبت مصادر الاثنى عشرية للأئمة الأئمة ينال ثواب الأعمال الصـالحة دون قيامه بها، من هذه الروايات ما روي عن
 لماتوا شو قا، وتقطت أنفسهم عليه حسرات، قلت: وما فيه؟ قال: من زاره تشوڤًا إليه كتب اله له ألف حجّة منقتلّة، وألف عمرة مبرورة، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر، وأجر ألف صائم، وثواب ألف صدقة مقبولة، وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظا سنته من كلّ آفة أهونها الثنيطان، ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه، فإن مات سنته حضرته ملائكة الرّحمن يحضرون غسله و أكفانه والاستغفار له ويشيّونه إلى قبره بالاستغفار له، ويفسح له في قبره مدّ بصره، ويؤمنه الله من ضغطة القبر، ، ومن منكر ونكير يرو عانه، ويفتح له باب إلى الجنة، ويعطى كتابه بيمينه ويعطى له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب، وينادي مناد هذا من زار الحسين شوفًا إليه، فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنّى يومئذ أنّه كان من زوّار الحسين
. ${ }^{1}$ )( ( (xatex
كذا كا رووه من أن أحد الأعراب جاء من اليمن لزيارة قبر (الحسين) فالتقى (بجعفر الصادق) عليه؛ فقال الأعرابي: إنه يرى البركة من ذللك في نفسه وأهله وأولاده وأمواله وقضاء حو ائجه، فقال له الصـادق: (أفلا أزيدك من فضله فضلا يا أخا اليمن؟ قال: زدني يا ابن رسول اله صلى الش عليه وسلم وآله، قال: إن زيارة أبي عبد اله عليه السلام - يعني نفسه - تعدل حجة مقبولة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله فتعجب من ذلك، فقال له: أي واله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع


رسول اله صلىى اله عليه وسلم ، فتعجب، فلم يزل أبو عبد اله عليه السلام يزيد حتى
قال: ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الهَ صلى الهَ عليه وسلم وآلـ)(1) .'

## ثانياً: طلب الثفاعة من الأموات:

يطلب الاثنى عشرية من أم الأئمة (فاطمة) - رضي اله عنها ـ والأئمة الثفاعة لهم عند الله تعالى، ويعللون فعلهم هذا بقولهم: إننا نتوسل للائمة شفاعتهم لوجاهتهم وعظيم منزلتهم عند الله، ولخلود أرواحهم، وأن أرواحهم أرواح مقدسة منحها الله القدرة على التصرف في العالم، وأنها أرواح كاملة تحيط بهذا
العالم، وإحاطتها بعد الموت أرقى(Y).

وشفاعة أم الائمة (فاطمة) الزهراء - رضي اله عنها ـ عند الاثنى عشرية لا
تدانيها شفاعة، وذلك لأن الله تعلى يعطي (فاطمة) - رضي الله عنها - يوم القيامة مقام الثفاعة الكبرى، اللقام الذي لم يعط لأحد من الأنبياء عليهم السلام(ّ). ومن الأدعبة التي يوجهها الاثثى عشرية (لفاطمة) ـ رضي الله عنها ـ لتشفع لهم عند الهّ تعالى: (يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتتا ومو لاتتا، إنا توجهنا واستشفعنا، وتوسلنا بك إلى اله، وقدمناك بين يدي حاجاتتا، يا
وجيهة عند الشا أثنفحي لنا عند الشّ..))(\&).

ومن الأدعية التي يستشفع فيها الاثنى عشرية بالأئمة
 على القبر فقبله، وقل:.. يا مو لاي يا حجة الله، يا أمين الله، يا ولي الله، إن بيني وبين اله ذنوبأ قد أنقلت ظهري ومنعتتي من الرقاد، وذكرها يقلقل أحشائي، وقد هربت منها إلى اله و إليك، فبحق من ائتمنك على سره، واستر عاكّ أمر خلقه، وقرن طاعثك بطاعته، وموالاتك بمو الاته، كن لي إلى اله شفيعاً، ومن النار مجيرأ، وعلى الدهر



ظهيرا، ثم انكب على القبر، وقل: يا حجة اله، يا ولي اله، يا باب حطة الله، وليك وزائرك واللائذ بقبرك، والنازل بفنائك، والمنيخ رحله في جوارك، أسألكك أن تشفى لي إلى الله في قضاء حاجني، وانجح طلبتي في الدنيا والآخرة، فابن للك عند اله الجاه (العظيم والثفاعة المقبولة))(1) .
ويقول الاثثى عشرية عند زيارتهم لقبر (الحسين) (السلأه: (السلام عليك يا ابن رسول اله، أتنتلك بأبي أنت وأمي زائرأ وافدأ إليك، متوجهأ بك إلى الله ربك وربي لينجح بك حوائجي، ويعطيني بك سؤلي؛ فاشفع لي عند ربك، وكن لي شفيعأ... ألقيت رحلي بفنائك مستجيراً بك وبقبرك مما أخاف من عظيم جرمي...) )(「).

الرد:

## 

يعتقد الاثثى عشرية أن أمير المؤمنين (علي) هِّهُ هو ديان الناس يوم القيامة،
 الوفت؟!.

## ثـثايً: عقيدة الولاية وطلب الشفاعة من الأنمة

قالت الاثثى عشرية: إن من اعتقد بولاية الأئمة غلش غفرت له ذنوبه، وإلى الجنة مصيره، ولو جاء بقراب الأرض خطايا(\&)، فمن كان هذا ثوابه فلماذا يطلب

الثفاعة!!!



 (تاريخ) - مطبعة مهر - تحقيق ونشر : مدرسة الإمام المهاي - قم). () (8) ينظر: أثر عقيدة الولاية في غفران الخطايا عند الاثثى عشرية ـ ص[ ••؟ ؛ من هذه الرسالة.

## المطلب الثالث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في الحج إلى القبور،،

## وطلب الشفاعة هن الأهوات

يظهر لنا من حج النصـارى إلى القبور، وطلبهم الثنفاعة من الأموات، وفعل الاثثى عشرية مثل ذللك تشابهُ كبيرٌ بين الفريقين، وبناءً على ما ذكرناه سابقأ من أدلة و أقو ال الفريقين فإنه يمكننا تلخيص أوجه التنشابه بينهما فيما يلي: أولاً: يحتبر حج النصراني إلى قبور قديسيه وتقديسها من أهم الشعائر التي

تمسك فيها النصـارى ودافعوا عنها.
وكذلك يعتبر حج الاثثى عشري إلى قبور أئمته وتقدبسها من أهم الشعائر التي
تمسك بها الاثنى عشرية ودافعوا عنها.
ثُانياً: يعتقد النصارى أن بحجهم إلى قبور قديسيهم يحصلون على عدة أمور، منها: تكفير ذنوبهم، وشفاؤ هم من أمر اضهم.... كذلك يعتقد الاثثى عشرية أن بحجهم إلى قبور أئيتهم يحصلون على عدة أمور منها: تكفير ذنوبهم، وثواب الأعمال الصـالحة دون القيام بها، والبركة في أنفسهم وأهليهم وأمو الهم...
ثالثً: يطلب النصارى من أم المسيح (مريم) - عليهما السلام - وقديسيهم الثفاعة لهم عند اله تعالى، ويعللون ذلك بقولهم: إننا نطلب شفاعتهم لأجل مكانتهم عند الله تعالى، ولأن أرواحهم خالدة مقسة كاملة محيطة بالعالم، منحها الله القدرة على التصرف فيه.

وكذلك يطلب الاثنى عشرية من أم الأئمة (فاطمة) - رضي اله عنها ـ والأئمة
هِّ الشفاعة لهم عند الله تعالى، ويعللون ذلك بقولهم: إننا نطلب شفاعتهم لوجاهتهم وعظيم منزلتهم عند الله، ولخلود أرواحهم المقدسة، وأنها أرواح كاملة تحبط بهذا العالم، منحها الهه القـرة على التصرف فيه.

رابعاً: قالت النصارى: إن شفاعة أم المسيح (مريم) العذراء ـ عليهما السلام -
لا تدانيها شفاعة من بين شفاعات كل السمائيين والأرضيين؛ لأنها ارتفعت عن الطبائع العلوية العقلية.
وكذلك قالت الاثنى عشرية: إن شفاعة أم الأئمة (فاطمة) الزهراء ـ رضي
اله عنها ـ لا تدانيها شفاعة، وذلك لأن الله تعالى يعطي (فاطمة) ـ رضي الله عنها يوم القيامة مقام الثفاعة الكبرى، المقام الذي لم يعط لأحد من الأنبياء عليهم السلام.
 يعارض اعتقادهم أن المسيح الئّهِّهِ هو الديان يوم القيامة.
 يعارض اعتقادهم أن (عليا) )
 الصليب، وبناء على هذا فإنهم لن يدانوا على خطاياهم، لأن الله تعالى طرحها وراء ظهره، ولن يعود يذكر ها فيما بعد، وفي نفس الوقت يطلبون من أم المسيح عليهما السلام والقديسين الشفاعة لهم لتغفر خطاياهم.

والجنة ثوابه، وفي نفس الوقت يطلبون الثفاعة من أم الأئمة ـ رضي الله عنها ـ والائمة

## الفصل الثالث:

## أسهاء الاله وصفاته عند النصارى والاثنى عشرية

## وفيه أربعة هباحث:

المبحث الأول: أسهاء الله وصفاته عند النصارى. | المبحث الثاني: أسهاء اللهه وصفاته عند الاثنى عشرية.

我 المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصـارى والآثـنى عشـرية في

## هوقفهم هن أسماء اللّه تعالى وصفاته.

 هن أسهاء الله تعالى وصفاته.

## الفصل الثالث:

## أسهاء الاله وصفاته عند النصارى والاثنى عشرية

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { قال تعالى: }
\end{aligned}
$$



> ثَعَإِلْونَ بَبهُ...





 هل التزم النصار ى والاثثى عشرية بما جاء في هنه النا النصوص؟!


أربعة مباحث:
المبحث الأول: أسماء الهُ وصفاته عند النصارى.
الدبحث الثاني: أسماء الشه وصفاته عند الاثثى عشرية.
الدبحث الثالث: أوجه التثـابه بين النصـارى والاثثى عشرية في موقفهم من أسماء الها تعالىى وصفاتّه.

المبحث الرابع: الرد على النصـارى والاثثى عشرية في موقفهم مـن أسماء الله تعاللى وصفاته.

## المبحث الأول:

## أسهماء الاله وصفاته عند النصارى

يعتقد النصـارى أن (ا(الهُ تعالى روح بسبط، غبر محدود، أزلـي، أبدي، غير متنغـر، قــادر علـى كـل شــيء، موجـود فـي كــل مكــان، غيـر منظـور، خـالق كـل . ${ }^{1}$ () ()

أسماء الله تعالى وصفاته في الكتاب المقدس:
أولاً: أسماء الله تعالى في الكتاب المقسس"):
أطلق الكتاب المقس عدة أسماء على الهّ تعالى، أهمها:
< ألو هيم:
((ألو هيم بالعبرية هو جمـع (ألوه) أي إلـه.. ومعنى كلمـة (ألوه) هو الله القوي
الأزلي الأبدي))(T).
 وَالأرْضَ').

$$
\begin{aligned}
& \text { < } \\
& \text { ("يهوه مـن الأصـل العبري (هوى)، ويعنـي (الوجود) فيكون (يهوه) معنـاه: } \\
& \text { الرب الكائن واجب ودائم الوجود)()(8). }
\end{aligned}
$$



- (يهوه) - عَلَيْهِ.".

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) نفسه ـص[109] }
\end{aligned}
$$

جاء في [سفر صموئيل الأول (ا:

< أدوناى:
((معناه: الرب صاحب السيادة والسلطان)()()


< أيليون:
معناه: ((الإله العلي))().
 إلى الرَّبِّ الإلِهِ الْعَّيِّيِّ (يهوه أيليون) - مَالِلكِ السَّمَاءِ وَالأرْضض) (.
< شداى:
(شنداى) تعني القدير، و(إيل شداى) الإله القدير (\&)




ثانياً: صفات الله تعالى في الكتاب المقدس(1): يصنف النصارى صفات الله تعالى إلى نو عين: النوع الأول: الصفات غير الأدبية:
((ههي تلك الصفات الضرورية للجوهر الإلهي، التي لا تتضمن أي خواص أدبية. وصفات اله غير الأدبية هي أن اله كلي الوجود، كلي المعرفة، كلي القدرة، لا يتغير )(')

ومن أدلتهم على هذه الصفات:
< ((الله كلي الوجود)):


< ((الله كلي المعرفة)):







< (الله كلي القدرة)):


< ((الله ثابت لا يتغير)):



النوع الثاني: صفات الله الأدبية:
((هـي تلـك الصـفات الضـرورية للجـوهر الإلهـي، والتـي تتضـمن خصـائص
أدبية)(1)
و هذه اللّ قدوس) هي:



< ((اللّه بار وعادل):



< ((الله صالح)):
 صَالِحَا؟ لَيْسَ أحَدُ صَالِحًا إلاَّا وَاحِدٌ وَهُوْ اللَّهُ).
< (الله حق):

#  أَنْتَ الإلِهَ (الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَّ).) 

ثالثًا: وصف الله سبحانه وتعالى بصفات يتنزه عنها: وصف العهد القديم اله سبحانه وتعـلى بعدة صفات يتتزه عنهـا، وفيمـا يلـي

أذكر أمثلة منها:
> إثبات الثشكل والصورة لله تعالى:
 لأنَّ اللهَ عَلى صُورِّتِهِ عَمِلَ الإِنْسَنَّ").
> احتياجه تعالى للراحة:


 جَمِيعِ عَمَلِهِ الَّاِْي عَمِلَ اللهُ خَالِقَا).
< المشي في الجنة عند هبوب ريح النهار:
 عِثْدَ هُبُوبِ ريح النَّهَارَ ".

## < حزن الإله وتأسفه:





 أَيْضًا وَيَاكُلٌُ وَيَحْيَا إلْى الأبَبِّه").

## < الإله ينزل إلى الأرض ليعرفـ ماذا يحدث فيها:





## < عجز الإله وضعفه:

 وَكَكْنْ لَمْ يُطرَدْ سُكَّانُ الَوَادِي لأنَّ لَهُمْ مَرْكَبَتِ حَيِيدٍ).
< الإله يخدع:



رابعاً: موقف النصارى من صفات الله تعالى في العهد الققيم:
قابل علمـاء النصــارى صفات التشبيه ـ الواردة في العهد القديم ـ بالتعطيل، حيث عطلوا الصفات الذاتية، والصفات الفعلية، وقالوا: إن هذه الصفات التي وصف الهَ بهـا نفسـهـ إنمـا هـي مجرد تعبير بلغـة البشر عن الله سبحانه وتعـلى؛ لأن العقل البشري عاجز عن إدراك طبيعة الله تعالى وصفاته(')، يقول الأستاذ (زكي شنودة) في مقدمة حديثه عن صفات اله تعالى الذاتية في العهـ القديم:
 (نقلا عن كتاب (الهُ وصفاته في اليهودية والنصر انية والإسلام ـ أحمد حجازي السقا ـ صـ (1ヶ91هـ) - طبع دار الاتحاد العربي ـ نشر دار النهضة العربية ـ مصر).
((أراد اله أن يخاطب الإنسان بصيغة يستطيع أن يفهمها، وبصورة يستطيع أن يتصـور ها، فتكلم عن نفسـه وكأنـهـ في صورة الإنسـان، وكـأن لـهـ أوصـاف الإنسـان وصفاته، ولـه مشـاعر الإنسـان وأفعالـه، وذلك لأن الإنسـان ـو ولا سيما في طـوره البدائي وفي عهد سذاجته الأولـى ـ عـاجز بعقلـــه المحدود عن أن يـرك طبيعـة اله الروحية الخالصة المجردة عن المادة، المنز هة عن الشكل والصورة، المطلقة التي لا يحدها زمان ولا مكان، فهو لا يستطيع أن يتصور الها إلا في هيئة بشرية ذات شكل وصورة وذات حدود في الزمان وفي المكان، كما أن لغة الإنسـان التـي يعبر بها عن أفكـاره ومشــاعره قاصـرة عـن أن تصـور اله علـى حقبقتـه، أو تعبـر عـن أوصــافه وصفاته التعبير اللائق بجلاله و عظمته.

و هكذا فإن اله ـ في سبيل أن يهـي الإنسـان إليـه، ويدلـه على طريق الخـلاص الذي شـاءت رحمتـه أن ينعم بـه عليـه ـ تتـازل فتكلم عن نفسـه وهو اللسيد الخـالق، بالأسلوب الخليق بالعبد المخلوق))(') . ويقول عن الصفات الفعلية: (نجد في التوراة أن الهّ يفرح ويسر ويرضىى،
 ويسـتهزئ ويخـدع ويخـاف؛ فهـذه كلهـا مــن صـفات الإنســان الـذي يعـوره الـنقص والقصور، ولا ريب أن الله منزه عنها لأنه كامل، وإنمـا أراد الله أن يخاطب الإنسـان علـى قدر إدر اكـه ليـدرك طبيعتـه وشـريعتا، وفـي حدود منطقه ليسـتو عب تعاليمـه ووصـاياه)(「)
 جاء في التور اة من أن الهن تعـلى يحزن: ((إن هذا التعبير ((فحَزنَ الرَّبُ)) هو مجرد تعبير بلغة البشر يبين أن موقف الله بالنسبة للإنسـان المخطئ لابد أن يختلف عن موقفه بالنسبة للإنسان الهطيع)() .

 كتاب (الله وصفاته في اليهودية والنصر انية والإسلام - ص[ [97 9 ]).

ويؤكد هذا（هنري ثيسن）بإجابته على سؤ اله ـ في أثنـاء حديثه عن كون الله تعـالى روح－：（ولكـن مــاذا عـن التععيـرات التــي تمثتل الهَ كــن لــه أعضــاء جسـم الإنسان．．؟ إن هذه التعبيرات إنمـا هـي تشبيهات رمزيـة تخلع على الله صفات البشر
 وقوته．ويختلف الإنسان عن الله في أن له روح محدودة يمكن أن تحل في جسد مـادي وتسـكن فيـهـ．أمــا روح الله فهـو روح لا متتـاه وغيـر محـودد ومـن ثـــ فهـو غيـر

جسماني）（）（＇）．

## 

 أطلق النصــارى أسـماء الهَ تعــلى وصـفاته الموجـودة فـي العهـد القديم علـى محور وموضوع رسالة الأنبياء والرسل والخدام ورجال الله في كل العصور ．．وكان اسم »يهوه《 هو علامة وراية هذا الإيمان وموضوعه، وقد بدأت الاعوة أول ما بدأت باسـم »يهوههِ لأنــه الاسـم الـدال علـى كينونتـه وجـوهره و عملـه فـي الكـون كواجب الوجود، وعلة كل وجود．．）＂، ثم قـل：（（اسم »يسوعه في العهد الجديد حل محل اسم »يهـوه《 في القديم، والدعوة باسـم »يهوهه＞والإيمـان بـه تحولت إلـى الـدعوة باسـم »＂يسوع« والإيمـان بـه، فقد نسب لاسم »يسوع« كل مـا نسب ليهوه في القديم، كمـا
 مؤكدأ أن يسوع هو يهوه، وأن ما نسب ليهوه ينسب ليسوع））（ك）． وفيمـا يلـي نقـارن بعض صـفات الهَ تعـالى في العهـد القدبم، والصفات التـي ينسبها النصارى للمسيح الئ⿰⿻木口⿱⿰㇒一乂二小 （الخالق）：

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


 وَالْسَّكِيْنِنَ فِيْهَا رُوحَاً).


(المخلص):



الْسَسِيحُ مُخَّالِّ الْعَلم).
< (الأول والآخر):
 (الآخِرُ").

الأؤَلْ وَآلآذِّر').

## المبحث الثاني:

## أسهماء اللّه وصفاته عند الاثثى عشرية

يعتقد الاثثـى عشـرية (أن ذات الله منز هـة عـن كـل عيب ونقص، وتتصف
بجميع الكمالات، بل هو الكمال المطلق ومطلق الكمال، أو بعبارة ثانية: إن كل كمـال
وجمال في هذا العالم نابع من ذاته المنز هة))(1) .

أسماء الله وصفاته في دصادر الاثنى عشرية: أولاً: أسماء الله تعالى في مصادر الاثنى عشرية:
يرى الباحث في مصادر الاثثى عشرية عن عقيدتهم في أسماء الله تعـلى أنهم بنو عقيدتهم فيها على ثلاث قو اعد:
القاعدة الأولـى: هـي (أن أسماء الهس سبحانه غبر الله، وأنـه لا يجوز عبـادة
شيء من أسمائه تعلى دونه و لا معه، بل الواجب عبادة المسمى بها)(٪) (٪) واستدلوا على هذه القاعدة بعدة روايات منها: مـا روي عن (أبي عبد الله) هِ أنه قال: (من عبد الله بـلتو هم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المحنى فقد كفر، ومن عبد الاسم و المعنى فقد أشثرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليـه بصفاته التي وصف بهـا نفسـه فعقد عليهـا قلبـه ونطـق بهـا لســانه في سـر ائره و عالانيتـه فأولئكـك
(أصحاب أمير المؤمنين حقَ))(「).

القاعـدة الثثانيـة: هـي ((أن أســماء الله سـبحانه كلهـا محدثــة مخلوقـة و هـي
غ غيره0)()


ومن أدلتهم على هذه القاعدة: ما روي عن (أبي عبد الش) )
 الألسن و عملته الأيدي فهو مخلوق، إلى أن قال: الله، خالق الأشياء لا من شيء كـان، والهّ يسمى بأسمائه وهو غير أسمائه، والأسماء غيره)(1) (1)

القاعدة الثلالثة: (أن معاني أسماء الهه سبحانه لا تثبه شيئًأ من معاني أسماء الخلق)() ${ }^{(\Gamma)}$

ومن أدلتهم على ذللك ما روي عن (الرضا) طهِ أنـه قـل في الفرق بين أسماء الله تعلىى وأسماء الظلق: (إن الها ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني؛ وذللك كمـا يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين، إلى أن قـال: فقد يقـال للرجل: كلب وحمار وثور وسكرة و علقمة وأسد، كل ذللك على خلافه، وإنمـا سـمي الله بـالعلم لغير علم حادث علم به الأشياء، كما أنا لو رأينا علماء الخلق إنمـا سموا بـالعلم لعلم حـادث كانوا فيه جهلة وربما فارقهم العلم بالأشياء، فعادوا إلى الجهل، وإنمـا سـىى الله عالمـا

لأنه لا يجهل شيئّ، فقد جمع الخالف والمخلوق اسم العالم واختلف المحنى..))(٪). كذللك جـاء في مصـادر الاثغـى عشـرية عدة أسماء لله تعـالى لـم يخبر بــه الله سبحانه في كتابه الكريم، ولم يخبر بها رسول الهُ < رمضان:

روي عن (أبي جعفر) هِّهُ أنه قال عندما ذكر عنده شهر رمضـان: (لا تقولوا: هذا رمضـان، ولا ذهب رمضـان، ولا جاء رمضـان، فإن رمضـان اسم من أسماء الش عز وجل لا يجيء ولا يذهب..)(گ).

$$
\begin{aligned}
& \text {.([1VV-)V7] }
\end{aligned}
$$

روي عن (أبي عبد الله) هِّهُ أنه قال: (إن (آه) اسم من أسماء الهَ عز وجل فمن
قال: (آه) فقد استغاث بالله تبارك وتعالىى)(1) (.

## ثُانياً: صفات الله تعالى عند الاثنى عشرية:

سلكت الاثنى عشرية في صفات الهَ تعالى اتجاهين متناقضين، هما:

عشرية:
يقول (الرازي) عن بداية هذا الاتجاه: ((كان بدء ظهور الثشنبيه في الإسلام من
الرّوافض مثل هشام بن الحكم(r)، و هشام بن سالم الجواليقي(ك)، ويونس بن عبد
الرحمن القمي(\&) وأبي جعفر الأحول() ())(1)
و(هشام بن الحكم) كما قال شيخ الإسلام (ابن تيمية) هو أول من اتجه هذا الاتجاه : ((وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال: إن الله جسم، هو هشام بن

الحكم)() (V)

 كتاب الإمامة، وكتاب التوحيد.
 .([r^9
(T) (هشام بن سالم الجو اليقي الجعفي)، مولى (بشر بن مروان أبو الحكم)، قال عنه (النجاثي): ((نقة ثقة)).
 (8) (يونس بن عبد الرحمن)، مولى (علي بن يقطين بن موسى)، (أبو محمد)، قالوا عنه: كان وجهاً في أصحابنا،


 بشيطان الطقن، قالل عنه (الطوسي): ((كان ثقة، متكلما، حاذقا، حاضر الجواب)"، لـه كتب منها: كتـاب الإمامـة، وكتاب المعرفة.


وتؤكد مصادر الاثثى عشرية ما نسب إليهم من القول بالثشبيه، حيث روى
الصدوق في كتابه (التوحيد) عن (يعقوب السراج)(!) أنه نقل (لأبي عبد الش) ) عليه الاثثى عشرية من القول بالتجسيم، فقال: (إن بعض أصحابنا يزعم أن اله صورة مثل الإنسان، وقال آخر: إنه في صورة أمرد جعد قطط، فخرّ أبو عبد اللّ ساجدأ، ثم رفع رأسه فقال: سبحان الذي ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار ولا يحبط به علم..)() (「).

واشتد اختلاف الاثثى عشرية سنة (Y00هـ) في القول بالنتبيه، حيث قال بعضهم عن الله سبحانه وتعالى: إنه جسم، وقال الآخرون: إنه صورة، مما جعل (سهل بن زياد)() يكتب إلى إمامه مصورأ له واقع حالهم، حيث يقول (سهل):
 أصحابنا في التوحيد؛ منهم من يقول: هو جسم، ومنهم من يقول: هو صورة، فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطو لا على عبدك، فوقع بخطه العَّهِّه: سألت عن النوحيد و هذا عنكم معزول، الله تعالى واحد أحد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك وليس بجسم، ويصور ما يشاء وليس بصورة، جل ثناؤه وتققست أسماؤه أن يكون له شبه، هو لا غيره، ليس كمثله شيء وهو السميع

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (يعقوب السراج)، كوفي، قالوا عنه: ثتـ. }
\end{aligned}
$$


 (5) هو إمام الاثثى عشرية الحادي العشر (الحسن العسكري).



كذلك أكدت روايات الاثثى عشرية ما نسب (لهشام بن الحكم) و(هشام بن سالم الجواليقي) خاصة، حيث روى (الكليني) عن (محمد بن الفرج الرُخَجي)(1) قال:
 في الصورة، فكتب: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان)(1) (1).

وكان الأئمة كّه يتبر عون ممن شبه اله تعالى بخلقه، فقد روي عن (الرضا)
 لكم ولقول هشام، إنه ليس منا من زعم أن الهّ جسم، ونحن منه براء في الدنيا والآخرة) () ${ }^{(T)}$

من خلال ما سبق رأينا أن كبار متكلمي الاثنى عشرية سلكوا في إثبات صفات اله تعالى طريق (التشبيه)، فقابله اتجاه آخر أراد الهروب من التشبيه فوقع في

التعطيل.

## الاتجاه الثاني: تعطيل صفات الله تعالى عند الاثنى عشرية:

يقف هذا الاتجـاه أمـام اتجـاه (التشبيه)، ور غم أن كليهمـا انحرف عن طريق الحق، وأن هناك العدبد من الروايات التي تحارب اتجـاه (التشبيه) ويتبر أ فيهـا الأئمـة من أصحاب هذا الاتجاه، إلا أننا نرى في مقابل ذلك روايـات عديدة تدعو إلـى اتجـاه التعطيل، جعلها علماء الاثثى عشرية القاعدة الأساسية لعقيدتهم في صفات الها تعالى،،

وفيما يلي نذكر أمثلة منها:
 الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل
(") (محمد بن الفرج الرُخجبي)، قال عنه (الطوسي): ((ثنّة)، ووافقه (الحمي)، من أصحاب (الرضا)، و(الجواد)، و(الهادي).





موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنـه، ومن قرنه فقد ثناه، ومـن ثناه فقد جز أه، ومن جز أه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشـار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن فال فيم فقد ضمنه، ومن قال علام فقد أخلى منه..)((1) " ولذلك قال (المظفر ): ((نعثقد أن صـفاته تعـالى الثبوتيـة: الحقيقـة الكماليـة التـي تسـمى بصـفات (الجمـال الكمـال)، كـالعلم و القدرة والغنـى والإر ادة و الحيـاة هـي كلهـا عين ذاته وليست هي صفات زائدة عليها. وليس وجودها إلا وجود الذات فقدرتـه مـن حبث الوجود حياته، وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، لا أنثنينية في صفاته ووجودها. و هكذا الحال في سائر صفاته الكمالية. نعـم هـي مختلفـة في معانيهـا ومفاهيمهـا، لا في حقائقهـا ووجوداتهـا، لأنـهـ لـو كانتـ مختلفـة في الوجود ـ و هـي بحسب الفرض قديمـة وو اجبـة كالذات ـ للزم تعدد واجب الوجود، ولا انثلمت الوحدة الحقيقة، و هذا ما ينافي عقيدة اللوحيد. وأمـا الصـفات الثنبوتيـة الإضــافية، كالخالفيـة والرازفيـة و النقدم و العليـة، فهي ترجع في حقبقتها إلى صفة واحدة وهي القيومية لمخلوفاته، وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار و الملاحظات. وأما الصفات السلبية النـي تسـى بصفات (الجـلال) فهي ترجع جمعهـا إلى سلب واحد هو سلب المكان عنـه، فـإن سـلب المكـان لازمـه، بـل معنـاه سـلب الجسـية و الصورة والحركة و السكون والثقل و الخفة وما إلى ذلك، بـل سلب كل نقص، ثـم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود مـن الصفات الثبونية الكمالية، فترجع الصفات الجلالية (السلبية) آخر الأمـر إلى الصـفات الكماليـة (الثبوتية)، واله تعاللى واحد من جميع الجهـات لا تكثر في ذاتـه المقدسـة ولا نركيب


كذللك يسـتدل الاثنـى عشـرية علـى تعطيـل الصـفات بمـا روي عـن (أبـي عبـ الله)
(1) نهج البلاغة - ج ا- ص [r



وبمـا روي أيضـأ عن (أبي الحسن الرضـا) هِّهُ أنـه كتب كتابـَ لمن سـأله عن شيء من التوحيد جـاء فيـه: (..(أول الديانـة معرفتـه، وكـــل المعرفـة توحيده، وكمـال
التوحيد نفي الصفات عنه..)(1).

وروي عنه هُّهُ أنه قال في رواية طويلة: (لا ديانة إلا بعد المعرفة، ولا معرفة
إلا بالإخلاص، ولا إخلاص مع الثشبيه، ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه..)(1)

ادعاء الاثنى عشرية تحريف القرآن الكريم لتأييد مذهبهم في التعطيل: سعى الاثثى عشرية لإثبات اعتقادهم في التعطيل إلى القول بتحريف آيات
 عن قول اله تعالى: تعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيحجب عنه فيه عباده، ولكنه يعني أنهم عن ثواب ربهم محجوبون")، وسئل عن قول الهَ نعالى: [الفجر]، فقال: ((إن اله تعالى لا يوصف بالمجيء والذهاب، تعالى عن الانتقال، إنما يعني بذلك: وجاء أمر ربك والملك صفأ صفأ)، وسئل عن فوله نعالى:


 ولا يخادع، ولكنه تعالى يجازيهم جزاء السخرية، وجزاء الاستهزاء، وجزاء اللكر

 بالملانكة في ظلل من الغمام، وهكاً نزلت)، و استنلوا بهغا النحريف أن الش ـ سبحانه ـ تعالى عن الانتقلى، في حين تروي مصطادر هم روايات جاء فيها أن الشّ سبحانه

 (إن الهّ تعالى هبط إلى الأرض في ظلل من الغمام والملائكة، وأهبط أنوارنا أهل البيت معه، فأو قفنا بين يديه، نسبحه في أرضه...)(ك).


ذاتية وهي اليدين، وكلاهما عطله الاثثى عشرية(!).
 ((ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو حين ينزل في ظهر الكوفة، فهذا

حين ينزل)() (5).
فهل تعالى الهُ سبحانه عن الانتقال عند الاثیى عشرية أم لا؟!.

## ثالثا: إطلاق أسماء الله وصفاته على الأنمة

 وبما وصفه به رسوله في اتجاههم الثاني - وهو تعطيل صفات الشه سبحانه ـ، ولم يكتفوا بذلك بل إنهم
 ص




وصفو أئمتهم بأسماء الله تعالى وصفاته، فجاءوا باتجاه ثالث وهو تشبيه المخلوق بالخالق، فشابهوا النصـارى في ذلك كما شابهوا اليهود في اتجاههم الأول. يقول (الحمدان) عن موفف الاثنى عشرية من صفات الله تعالى: ((كان الرو افض في أول أمر هم مجسمة.. ثم نفو ا صفات الباري عز وجل، وقالوا: ليس لله سمع ولا بصر، وليس لـه وجه ولا يد، ولا هو داخل العالم ولا خارجه، ونفوا علوه على خلقه، وادعوا أن هذا تتزيه لله سبحانه عن مشابهة المخلو قين، فنفو ا عن الله ما وصف به نفسه من صفات الكمال، وما وصفه رسوله فلم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموا من صفات المخلوقين، فشبهوا أولا، ثم عطلوا ثانياً، وألحدوا في أسماء الله وصفاته، ثم - وبمنتهى السخاء الأرعن ـ قدموا هذه الأسماء و الصفات لأئمتهم)((1)

ويسندل الاثنى عشرية على اتجاههم هذا بعدة روايات منها:
ما روي عن (أبي عبد اللّ)

فَأُدعُوْ بِّا
عملا إلا بمعرفتنا)().
وروي عن أمير المؤمنين (علي) هِّ4، أنه فال: ((أنا وجه الله، وأنا جنب الله،
وأنا الأوّل، وأنا الآخر، و أنا الظّاهر، و أنا الباطن..)(٪) (٪)
 أظهركم، ونحن عين الله في خلقه، ويده المبسوطة بالرحمة على عباده، عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا)(1).



 تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني).



## المبـث الثـالـث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في هوقفهم هن

## أسمهاء اللاه تعالى وصفاته

اتفق النصـارى والاثى عشرية في موقفهم من أسماء اله وصفاته، حيث وقف الفريقان من صفات الله تعالى ثلاثة مو اقف، ابتدأت بالتشبيه، ثم انتقلت إلى التعطيل،
 تلخيص لمو اقف الفريقين: أولاً: التثبيهه:

تلقى النصارى العهد القديم وهو يصف الهَ تعلى بصفات المخلوفين، فقد جاء فيه أن اله خلق الإنسان على صورته، وأنه تعالى استراح يوم السبت، وأنه يحزن ويأسف...

كذلك شبه كبار علماء الاثثى عشرية المتققمين اله تعالى بخلقه، فقد ورد عنهم أنهم اختلفوا في وصف الله تعالى؛ فمنهم من يقول: هو جسم، ومنهم من يقول: هو صورة..

ثُانياً: التعطيل:
قابلت النصارى صفات التشبيه في العهـ الققدم بتعطيل صفات اله تعالى
الذاتية و الفعلية دون استثناء، وذللك بناء على أمرين:
الأول: اعتقادهم أن الله تعالى كامل منزه عن صفات النقص، وأن وصفه بهذه
الصفات فيه تشبيه له بالإنسان الذي يعتريه النقص والقصور.
الثاني: اعتقادهم أن الله تعالى روح بسيط مجرد عن المادة، وأن وصفه بهذه الصفات يتتافى مع طبيعة اله تعالى عندهم.

[^27]كذلك قابلت الاثثى عشرية صفات التنثبيه الواردة عن علمائهم المتقدمين
بتعطيل صفات الله تعالى الذاتية والفعلية دون استثناء، وذلك بناء على أمرين： الأول：اعتقادهم أن إثبات صفات الله تعالىى يوجب تشبيه الخالق بالمخلوق． الثناني：اعتقادهم أن الصفة لا بد أن تكون عين الذات وليس بأمر زائد عنها، لأن ذلك يوجب القول بتعدد القدماء ووجود الشركاء لواجب الوجود．
 لم يكتف النصارى والاثنى عشرية بتعطيل صفات اله تعالى بل تعدوا عليها وقدموها لأئتهم، وفيما يلي نعرض أمثلة نقارن بها بين ما أطلقه النصارى على


| إطلاقها على الأنمة | إطلاقها على المسيح إل大ّها | أسماء اللّه تعالى وصفاته |
| :---: | :---: | :---: |
|  قال：（（أنا الأول والآخر））（1）． | جاء في［رؤيا يوحنا اللالهوتي <br>  قال：（（أنَا هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرْ）．）． | الأول والآخر |
| روي عن（أبي عبد اله）هِّهُ أنـه <br>  <br>  <br> الأرض．．．）（1） | جـاء فـي［رســالة بـولس إلـى ．يطس（1：؟）］：（（وَآلـــرَّبِّ <br> يَسُوعَ المَسِيِح مُخَلّصنِان）＂． | الرب |
| روي أن أمير المؤمنين（علي <br>  | جاء في［أعمال الرسل（•（：「〔「］من أن（بطرس）كبير | الديان |

[^28]| منبر الكوفة قائلا: (والهّ أني (لديان الناس يوم الدين))(1). | الحواريين خطب خطبة قال <br>  بأنَّ هثا هُوَ الْمُعَيَّنُ مِنَ اللهِ دَيَّاَتَا لِلأحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِّ). |  |
| :---: | :---: | :---: |
| روي عن أمير المؤمنين (علي ابن أبي طالب) في جامع البصرة؛ فقال: (... أنا الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم)(). | جاء في [إنجيل يوحنا (7 1 (: <br>  <br>  أَنَّكَ عَالِمٌ بُكلِّ شَيْءُءٍ). | العليم |

فهذه ثلاثة أوجه شابهت فيها الاثثى عشرية النصـارى في موقفهم من أسماء الها تعالى الحسنى وصفاته العلى.

## المبحث الرابع:

## الرد على النصارى والاثنى عشرية في هوقفهه هن أسمهاء

## اللاّه تعالى وصفاته

ذكرت فيما سبق موقف النصارى والاثثى عشرية من أسماء الله تعالى وصفاته، وقد دل على بطلان تعطيلهم لأسماء اله تعالى وصفاته: القرآن الكريم، و السنة النبوية المطهرة، والعقل، وكتب الفريقين. أولاً: الأدلة من الكتاب:

أثبت القر آن الكريم صفات الكمال لهل تعالمى، ونفي صفات النقص التي وصفه
بها المشبهون، فمن الآيات التي جمع الله تعالى فيها بين الإثبات والنفي [سورة الإخلاص] - التي قال عنها رسول الل هُ ((الذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن))(1) -، حيث يقول تعلى:病
 مثيل، ولا شريك، فهو تعالى متوحد فيما يختص به من في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله()، يقول الثيخ (محمد خليل هراس) - يرحمه اله -:
((إن قوله تعالى:
الذات أو في الصفات أو في الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء)(1).

إليه جميع مخلوقاته؛ فهي صـامدة إليه)(ك)
وفسر ها (ابن عباس) - رضي الله عنهما ـ بقوله: (هو السبد الذي قد كمل في سؤدده، و الشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل حممه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، و هو الذي قد كمل في أنواع الثرف والسؤدد، و هو الله سبحانه، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار )()
يقول الثيخ (هراس) - يرحمه اله -: ((فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي
المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، و هذا هو توحبد الإثبات))(5). ومن فوله نعالى:

أَحَحْدُ (2) غناه، وليس له مكافئ، ولا مماثل، ولا نظير، لا في أسمائه ، ولا في صفاته ، ولا في

أفعاله ، تبارك وتعالى (0)
((فانظر كيف تضمنت هذه السورة نوحيد الاعنقاد والمعرفة، وما يجب إثباته
للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات

$$
\begin{aligned}
& \text { (5) }
\end{aligned}
$$

الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفى الولد والو الد الذي هو من لوازم غناه وصدديته وأحديته، ثم نفى الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القر آن))(1).

## ثانياً: الأدلة من السنة النبوية المطهرة:

أثبتت السنة ـ كما أثبت القرآن الكريم ـ صفات الكمال له تعالم، ونفت عنه
تعالى صفات النقص من كل وجه، ومثال ذلك ما جاء عن (أبي موسى الأشعري) "هر أنه قال : (( قام فينا رسول الهُ »إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار فبل عمل الليل، حجابه النور، لو كثففه

ومن الصفات التي أثبتتها السنة أيضأ صفة النزول، حيث جاء عن (أبي
 حيث ييقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر لـه) () . يقول العلامة (ابن القيم الجوزية) - يرحمه الهه -: (إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول اللّ وعشرين نفسأ من الصحابة، و هذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع، فكيف تكون حقيقته محالا وباطلا وهو ولـ يتكلم بها دائمأ ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة، ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه ما، بل يأتي بما يدل على إرادة
(الحقيقة))
الأولى (٪ (1) اهـ) - دار الحديث ـ القاهرة.

ولهذا فإننا نؤمن بالنزول صفة حقيقة لله تبارك وتعالى على الكيفية التي يشاء، نزولا لائقأ بجلاله، ونثبته كما نثبت جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ونقف عند ذلك فلا نكيف ولا نمثل ولا نعطل(').

ثالثَ: الأدلة العقلية:
أما الأدلة العقلية التي تبطل اعتقاد النصارى والاثنى عشرية في أسماء الله
وصفاته فكثيرة، نذكر فيما يلي أههها:
< إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه:
إن إثبات صفات اله تعالى إثباتًأ يليق بجلاله وعظمة سلطانه لا يستلزم مطلقأ
تثتبيه الهه سبحانه وتعالى بخلقه، مثال ذلك (صفة العلم) حيث سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه الكريم، فقال تعالى:
 مصر: :
 ومعلوم أن علم الله تعالى علم كامل لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وأما علم خلقه فهو علم ناقص سبقه جهل ويلحقه نسيان، وكما أن صفة علم الله سبحانه خلاف صفة علم المخلوق فكذلك صفات الهَ تعالى كلها خلاف صفات المخلوقين، فكما أن الهّ يعلم
(") ينظر: (شُرح العقيدة الواسطية ـص[[9؟ب]).

لا كعلمنا، كذلك يقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، و هذا معنى فوله تعالى:


## < إثبات الصفات لا يوجب تعدد القدماء:

قالت الاثنى عشرية: إن صفات الله تعالى هي عين ذاته، وليس صفات زائدة عليها؛ لأن القول بأن الصفات غير الذات يستلزم تعدد الواجب، ويرد على فولهم هذا بأمرين:
الأول: (إن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في
الخارج) ().
الثاني: إن الذي يوجب تعدد القدماء هو القول بأن صفات اله غير اله، لا قولنا: إن الصفات غير الذات، وذلك لأن مسمى الهُ يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، واله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا لا نقول: اله وعلمه، الهَ وقدرنه، ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته إله واحد سبحانه وتعالى، وذلك لأن العطف يُؤذن بالمغايرة().

## < نفي الصفات يستلزم نفي الأسماء:

قالت الاثثى عشرية: كمال اللوحيد نفي الصفات عن الهَ سبحانه وتعالى، ويبطل فولهم هذا لازمه وهو نفي الأسماء عن اله تعالى أيضأ، لأن ((الها تعالى سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه: حيأ، عليمأ، رعوفأ، رحيما،

عزيزأ... وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقلى:

 الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء)(1).

## < القول في الصفات كالقول في الذات:


لا تماتٌل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن الدعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاثم حقيقته، فإن الشّ تعالى ليس كتثله شيء لا لا في في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تانتلّ الذوات، فالذات منصفة بصفات حقبقة لا تماثل سائر الصفات(ب)

## < تنزيه الله تعلى هو وصفه بما وصف به نفسه نفياً وإثباتَ:


 في الإثبات والنفي، فثنبت ما أثنته الهُ ورسوله من الألفا والمعاني، ونتفي ما نفتّه نصوصهما من الألفاظ والمعاني)()().
(') السابق - ج ا-ص]ON_OV] - بتصرف بسيط.





رابعاً: بطلان موقف النصارى والاثنى عشرية من صفات الله تعالى من
كتبهم:
كما دل القرآن الكريم والسنة المطهرة والعقل السليم على بطلان موقف النصـارى والاثنى عشرية من صفات الله تعالى، كذللك دلت مصـادر هم على بطلانه، حيث أورد كل من النصـارى والاثنى عشرية في مصادر هم نصوصأ نشهـ بفساد


أولاً: الأدلة من مصادر النصارى:
نبع موقف النصـارى من صفات الله تعالى ـ كما ذكرنا سابقأ (' ـ من أمرين: الأول: اعتقادهم أن الله تعالى كامل منزه عن صفات النقص، وأن وصفه بهذه

الصفات فيه تشبيه له بالإنسان الذي يعتريه النقص والقصور. الثاني: اعتقادهم أن الله تعالى روح بسبط مجرد عن المادة، وأن وصفه بهذه

الصفات بتتافى مع طبيعة الله تعالى عندهم.
ويرد عليهم بعدة وجوه منها:
أولاً: كون العهد القديم وصف الله سبحانه وتعالى بصفات لا تليق به جل جلاله، لا يلزم من هذا حذف كل صفات الله تعالى الذاتية والفعلية، فالصفات أنواع منها ما هو صفات نقص لا كمال فيها كالحاجة إلى الراحة، والحزن، والندم()، و هذه ممتنعة في حق الله تعالى، ومنها ما هو كمال في حال ونقص في حالى، و هذه ليست جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، وإنما تجوز في الحال التي تكون فيها كمالا، وممتنحة في الحال التي تكون فيها نقصأ كالاستهز اء... ثانياً: ذكر في العهد القديم نصوص تنص صراحة على وحدانية الله تعالى






 كذللك وردت في نفس السفر نصوص تثبت أن له تعالى يدان، من هذه

النصوص:





(السَّمَاوَات..) ".
والذي يستفاد من هذه النصوص هو أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات، ونفى أن يكون له مثيل أو شبيه، ولو كان إثباتها يستلزم التشبيهه للزم من

ذلك النتاقض في كلام الله تعالم، وتكذيب بعضه بعضاً. ثم إنه من المعلوم أنه لا يلزم من اتفاق الثيئين في اسم أو صفة أن يكونا متمانلّلن، فإننا نرى في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنرى مثلا للإنسان يدأ وللقط يدأ، وليست يد أحدهما كيد الآخر رغم الاتفاق في الاسم فهذه يد و هذه يد، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فإذا ظهر اللتباين بين المخلوقات

فيما تتفق فيه من أسماء، أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم('). ثالثاً: استدل النصارى على التثلبث بما جاء في [سفر إشعياء (^؟: 71)]:
((السَّيِّيُُ الرَّبُّ أرْسَتْنِي وَرُوحُهُ.).)


 _

قالو ا: إن هذا النص دليل على أن (الابن متميز عن الآب... والروح أيضأ
متميز عن اله()(1) .
وسؤ الي هنا: كيف يجمع النصـارى بين فولهم: إن الله تعالىى روح()، وقولهم:
إن الروح متميز عن الله تعالى؟!.

ثانياً: الأدلة من مصادر الاثنى عشرية:
روت مصادر الاثتى عشرية عدة روايات بأمر فيها الأئمة
بالرجوع إلى القرآن الكربم، وعدم مجاوزته في إثبات الصفات ونفيها، ومثال هذه
الروايات:
ما جاء عن (أبي عبد الله) هو
أجاب السائل قائلا: (إن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات
الله جل وعز فانف عن الله تعالى البطلان و التشبيه، فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت
الموجود تعالمى الله عما يصفه الو اصفون ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان))(). وروت عن (أبي الحسن موسى الكاظم)
وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته، فصفوه بما وصف به نفسه، وكفو ا عما سوى
ذلك)(٪) .
كذلك جـاء عن (أبـي الحسـن الرضـا)
وحـدوك فمـن أجـل ذلـك وصـفوك، سـبحانك لـو عرفـوك لوصـفوك بمـا وصـفت بــه
نفسك.. ())
والغريب أن هذه الروايات قد أوردتهـا مصـادر الاثنـى عشـرية وأوردت معها
روايات التعطبل، وما هذا إلا دليل على تناقضهم، واضطر اب أمر هم.
(1) (1) بنظر : محاضرات في علم اللاهوت النظامي ـ ص[10^109 109].
(r) يُظر: ص [() 0-0].

 ج ( - صص [

وبهـذا يكـون ظهــر بطــلان اعتقــاد الفـريقين فـي أســماء الله وصــفاته مـن
مصـادر هم، فلا مخرج لهم من هذا التنـاقض الذي جـاء في مصـادر هم إلا اتبـاع الحق الذي شهد به القر آن الكريم و السنة النبوية المطهرة.

## （الباب الثالث：

الأنبياء عليهم السلام والهواريون والأنمّمة عند
النصارى و الاثنى عشرية

## وفيه أربعة نصول：

事 الفصل الأول：هنزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين والأنمـــة尼 عند النصارى والاثنى عشرية．
＂الفصل الثاني：عقيدة العصمة عند النصارى والاثنى عشرية．
螒 والاثنى عشرية．
 المنتظر والرجعة عند الاثنى عشرية．

## الفصل الأول:

هنزلة الأنبيـاء عليهم السلام والحواريين والأئمة
عند النصارى و الاثنى عشرية
وفيه أربعة هباحث:


النصارى

 الاثنى عشرية.
 هوقفهم هن الأنبياء عليهم السلام والحواريين والألئهة كـ

.هن الأنبياء عليهم السلام والحواريين والأنئمة

## المبحث الأول：

## هنزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين عند النصارى

## أولاً：مـا مفهوم اللبوة والرسالة في مصادر اللصارى؟． <br> －مفهوم النبوة والأنبياء في مصادر النصارى：

جاء في（قاموس الكتاب المقس）عن النبوة：بأنها（الإخبار عن الله وخفايا مقاصده، وعن الأمور المستقبلة ومصبر الشعوب والمدن، والأقدار، بوحي خاص منزل من الهه على فم أنبيائه الصصطفين．．．وتكلم العهد الجديد عن النبوات واعنبر ها عطية المسيح．．ونعلم يقينأ أن كل نبوة صحيحة صادقة هي موحى بها من الروح القس．．وأنها ثابتة لا تنقض．．وقد أعلن المسيح أنه سيرسل أنبياء．．ويذكر العهد

الجديد أن الأنبياء أناس مملؤون（＂）بالروح القسس، وبه مسوقون، وبه يتكلمون）（٪）．
 التمهيد لمجيئه، وعن الشريعة الموسوية ومصير اليهود، والثعوب المتعاملة معهم
و المجاورة لهم) (().

ويعرف النصارى النبي：بأنه（（هو من يتكلم بما يُوحى به إليه من الله ، فأقو اله
》الرائي《 الذي يري أمورأ لا تقع في دائرة البصر الطبيعي، ويسمع أشياء لا تستطيع

الأذن الطبيعية أن تسمعها، فكلمتا 》النبي《＜و（الرائي《 متر ادفتان．．．）（5） وتقول مصادر هم：إن النبوة انقطت بعد（ملاخي）آخر أنبياء العهد الققيم، وبسفره ختمت أسفار هذا العهد إلى أن ظهر（يوحنا المعددان）، الذي يعتبر أول نبي


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) هكذا كتبت والصواب: (مملئون). }
\end{aligned}
$$

ويرون أن النبوة بدأت في العصر النصراني بحلول الروح القسس ـ وهو روح النبوة - على التلامبذ في يوم الخمسين، ويستدلون بقول (بطرس) في عظته: ((ا'بَّلْ




ولم يكتفوا بالقول بنبوة هؤلاء وإنما أضافوا إليهم أفرادأ قالوا عنهم: إنهم يمتلكون مو هبة خاصة للتنبؤ، يقال عنهم بالتحديد 》أنبياء<<، وردت أسماء بعضهم في
[سفر أعمـل الرسل].





يقولون: إن الروح القدس هو الذي يختار الأنبياء(').

موقف الكتاب المقس من الأنبياء عليهم السلام:
يقدم الكتاب المقدس صورة مشو هة عن الأنبياء عليهم السلام، فقد أورد العهد القديم خاصة قصصأ عجيبة عنهم ينسب إليهم فيها أعمالا وأخلافًا سيئة جدأ يستحيل صدور ها منهم، وفيما يلي سأذكر أقلها سوء آل لإثبات صحة قولي:

 حَامٌ أبُو كَنْعَنَ عَوْرَةْ أبيهِهِ).
وقوله هذا يتعارض مع ما ذكره من قبل في (7: 9) حيث قال: ((كَانَ نُوحٌ
رَجُلاَ بَارَّا كَامِلاَ فِي أجْيَالِهِ. وَسَتَارَ نُوحٌ مَعَ اللهِ.) ..

## - مفهوم الرسالة والرسول في الكتاب المقس:


 كانت هذه الرسائل تتضمن نصائح، أو تعليمات لكنائس معينة، أو لأثخاص معيزين بسبب ظروف معينة إلا أنها تصلح اللتُليم لكنيسة المسيح بصفة عامة في كل مكان، وفي كل زمان؛ لان كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا...
ولا شك في أن العهـ الجديد لا يتضمن جميع ما كثبه الرسل غير أن الكنيسة

 صر احة عن رسائل بولس أنها من ضمن الكتب المقاسة..) ('). أما الرسول في مفهوم النصارى: هو المبعوث(ب)، أو (المرسل من قِّل آخر
 ويطلق النصارى لفظة (رسول) على كل من: ا. المسيح
جاء في دائرة المعارف الكتابية، ما نصه: (استخدمت كلمة » ارسولهی في كتاب العهـ الجديد لتُني الرب يسوع اللسيح نفسه، والذي أرسله الآب مخلصا للعالم، فالابن هو رسول من الها الآب ليتكالم بكلام الهّ، ويعمل أعماله، ويعلنه، ويتّم مثيبّته. وكل رسول بعد ذلك إنما هو مرسل من الرب يسوع المسيح) (5). ومن النصوص التي تؤيد ذلك ما جاء في [رسالة بولس إلى العبرانيين (ّآ:


(r) (\%)

## 「. تلاميذ المسيح الئهِ الاثنا عشر:

جاء في (قاموس الكتاب المقس): ((يطلق الاسم ـ رسول ـ بصفة خاصة على تلاميذ الرب يسوع الاثثي عشر الذين اختار هم ليعاينوا حوادث حياته على الأرض، ويروه بعد قيامته ويشهدوا له أمام العالم بعد حلول الروح القسس عليهم)(1) ()




 يَاتِّتَّ").

## \&. الأشخاص الذين لم يؤمنوا بالمسيح الئَهِجر في حياته ولكنهم آمنوا به

ورأوه بعد قيامته:






ثانياً: المعجزات في مصادر النصارى:
تعرف مصادر النصارى المعجزة بأنها: عمل أو ظاهرة خارقة للطبيعة ، في لحظة حاسمة أو مرحلة فاصلة في التاريخ، وهي إما من عمل اله مباشرة، أو
 (1) من بين تلاميذه سبعين تلميذاً، في حين جاء في النسخة الكاثوليكية ونسخة (إنجيل الحباة) البروتستانتية أن الذين


بواسطة ملائكته، أو شهدائه، أو شهيداته، أو قديسيه، أو قديساته الذين ائتمنهم على خدمة بنيه من البشر ؛ وذلك إما لبيان قدرة الهّ، أو لتأييد كلامه على أفو اههم（＂）． وسميت معجزة（（لأن الإنسان يعجز من ذاته عن الإنيان بمثلها））（٪）، ويطلق

$$
\begin{aligned}
& \text { الكتاب المقس على المعجزة عدة أوصاف، منها: } \\
& \text { (. عجائب: لأنها تدعو إلى العجب والدهشة. } \\
& \text { 「. آيات: لأنها أفعال إعجازية غير عادية. }
\end{aligned}
$$

「．قوات：لأنها نستلزم لإجرائها قوة تفوق قدرة الإنسان، وهي دليل واضح
على قدرة اله غبر المحدودة（）．
الحواريون والمعجزات：
ذكر العهـ الجديد أن المسيح الئَّهُ و وب حواريه الاثني عشر ـ الذين اختار هم
 المعجزات، من أمثلتها：

## －إخراج الأرواح النجسة（الثياطين）، وشفاء المرضى：







الإِسْنَرْيُوطِيُ الَّذِي أسنْمَهُهُ）．

## －يتكلمون بلغات جديدة، ولا يضر هم شيء：






- إحياء الموتى:









- الإخبار عن بعض الأمور الفيبية:

كذلك جاء في [سفر أعمال الرسل (0: 1-1)] أن (بطرس) تنبأ بإخفاء (حنانيا) وزوجته (سفيرة) لجزء من مال الحقل الذي باعه، وبموت (سفيرة)، حيث














ثالثًا: تفضيل الحواريين على الأنبياء عليهم السلام:
يرى النصارى أن رسل المسيح الئهئ عامة والاثثي عشر ثلميذا خاصة نالوا
من الشرف والسعادة ما لم ينله أنبياء العهد الققيم، من أدلتّهم على ذلك ما جا جاء في













 يعلموا الآخرين؛ ولذلك نالوا بركة بتوضيح إعلانات الحق الإلهي. كبركة فائقة كان

يشتهيها أنبياء وأبرار كثيرون، ولكنهم لم ينالو ها، فقديسو العها القديم الذين كانت لهم بعض ومضات من نور الإنجيل اشتهوا بحر ارة مزيداً من الإعلانات الإلهية))('). ويقول في تفسيره لنص [إنجيل لوقا]: (إنها خطوة لم يصل إليها الذين كانوا
من قبلهم.. ((إنَّ أَبْيَاءَ كَثِيْرينَ وَمَّلُوكًا)) أردوا أن ينظروا تتحدثون عنها فيما بينكم يوميًا، ولكنهم ((وَلْمْ يَظظرُوا... ولَمْ يَسْمَعُوا)". فالثرف والسعادة التي حظي بها قديسو العهد الجديد تزيد بما لا يقاس عما حظي به أنبياء وملوك العهـ القديم؛ فالأفكار العامة التي كانت لاى قديسي العهـ القديم فيما يتعلق بنعم وأمجاد ملكوت المسيح جعلتهم يشتهون من كل قلوبهم أن يروا حقيقة هذه الأمور التي لم يكن لديهم إلا ظلها)(؟) ويقول القس (أبو الخير): ((طوب المسيح تلاميذه ومدحهم لأنهم نالوا ما لم يناله() فبلهم الأنبياء والأبرار والملوك، فقد كشف لهم عن ذاته وعن العلاقة بين الآب والابن ورأوا كلمة اله المتجسد، صورة اله غير المنظور، اله الظاهر في
الجسد )(8)

هذا أهم ما جاء في مصادر النصارى عن الحواريين وما تميزوا به عن
غير هم.

## المبحث الثاني:

## 

أولاً: مـا مفهوم النبوة في مصادر الاثنى عشرية؟.
جاء في مصادر الاثثى عشرية أن النبي: (هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة بشر، أعم من يكون له شريعة كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو ليس له شريعة كيحبى الِّهِ

فيل: سُمي نبياً لأنه أنبأ من الهَ تعالىى أي أخبر، فعيل بمعنى مُمعِلِ. وقيل: هو من النبوة والنِبَاوة لما ارتفع من الأرض، والمعنى أنه ارتفع وشرف

على سائر الخلق، فأصله غير الهمز، وفيل غير ذلك))(' .
قال (مالك العاملي) عن النبوة والأنبياء: ((النبوة »حالة إلهية وإن شئت قل غبييةه - حسب نعبير العلامة الطباطبائي في الميزان(r) ـ ـتثبت لرجال نسميهم أنبياء ورسلا، كما سماهم الهّ تعالى في القرآن الكريم. وليست اللنبوة حالة شخصية مستقلة عن الوحي الإلهي، ليكون الأنبياء مجرد رجال عظام نوابغ تمكنوا من اختراع طريقة في الحياة وتقديم فلسفة لها، بل هم رسل اله قد انكشف لهم الغيب، وكلمهم ربهم تكليماً إلهامأ أو وحيأ أو ملائكة تنزل عليهم، وقد فتح لهم باب إلى محضر اله تعالى ينهلون نوراً يزدادون منه كل يوم وكل ساعة، بل كل لحظة من لحظاتهم فكانوا هم السبيل
إليه و الدالين عليه) ().

وفرقوا بين النبي والرسول: (أن الرسول هو المخبر عن الهَ بغير واسطة أحد
 وبأن النبي هو الذي يرى في منامه ويسع الصوت ولا يعاين اللكلك، والرسول هو

اللي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين، وبأن الرسول قد يكون من الملائكة بخلاف النبي)(1) .
ويعتقد الاثثى عشرية أنه لم يُعثث أحد من الأنبياء عليهم السلام إلا بولاية
 الهَ التي لم ييعث نبياً قط إلا بها)(1)

ومن أجل هذه الولاية تطاول الاثثى عشرية على أنبياء اله ورسله عليهم





## ثانياً: المعجزات في مصادر الاثنى عشرية:

يعرف الاثثى عشرية المعجزة بقولهم: (الأمر الخارق للعادة المطابق لدعوى
المقرون بالتحدي)(8).

## الأنمة

نسبت مصادر الاثثى عشرية إلى الأئمة وذلك لأنهم يعنقدون أن الأئمة نوجب لصـاحبها المعجزة().
ومن المعجزات التي ينسبها الاثثى عشرية إلى الأئمة

- جميع الأوجاع مطيعة لهم:
(1)





مثال ذلك ما رووه من أن رسول اله
 اليمنى، وحسر رسول اله ـ صلى اله عليه وآله ـ يده اليمنى، فوضعها علي على صدر رسول الله - صلى اله عليه وآله ـ وقال: يا أم ملدم أخرجي فإنه عبد اله ورسوله، قال: فر أيت رسول الها ـ صلى الله عليه وآله ـ استوى جاللسأ، ثم طرح عنه الإزار، وقال: يا علي إن اله فضلك بخصال، ومما فضلك به أن جعل الأوجاع مطيعة للك، فليس من شيء تزجره إلا انزجر بإذن الشّ)(1').

## - لا يخفى عليهم منطق أي شيء فيه روح:

 قال (أبو بصير) أنه سأل (أبا الحسن موسى الكاظم) يعرف الإمام؟ قال: بخصال... إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس، ولا منطقالطير، ولا كلام شيء فيه روح )(٪).

## - إحياء الموتى:

جاء في كتاب (بصائر الارجات) في باب ((أن الأئمة عليهم السلام أحيوا
الموتى بإذن الله تعالى)" عدة روايات من أمثلاهها:
ما روي عن (أبي عبد الله) ِّهِّهُ أن رجلا دخل عليه فقال له: ((فدالك أبي وأمي
 فدالك، قال: ارجع إلى منزلك فإنك سترجع إلى المنزل وهي تأكل شبئّ، قال: فلما رجعت من حجني ودخلت منزلي رأيتها قاعدة و هي تأكل))() .
 مع جماعة، فقلت قول الله لإبر اهيم أجناس مختلفة، أو من جنس؟ قال: أتحبون أن أريكم مثله؟ قلنا: بلى، قال: يا طاووس فإذا طاووس طار إلى حضرته، ثم قال: يا غراب فإذا غراب بين يديه، ثم فال: يا بازي فإذا بازي بين يديه، ثم قال: يا حمامة فإذا حمامة بين يديه، ثم أمر بذبحها كلها ونتف ريشها، وأن يخلط ذلك كله بعضه ببعض ثم أخذ بر أس الطاووس فرأينا لحمه وعظامه وريشه يتميز من غير ها حتى ألصق ذلك كله بر أسه وقام الطاووس بين يديه حيأ، ثم صاح بالغراب كذلك، وبالبازي والحمامة كذلك، فقامت كلها أحياء بين

الإخبار عن الأمور الغييية:
روي عن الصـادق رِّئّة أنه قال: ((والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال له رجل من أصحابه: جعلت فداك، أعندكم علم الغيب؟ فقال له: ويحك إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ويحكم وسِّعوا صدوركم، ولتبصر أعينكم، ولتع أعينكم، فنحن حجة اله تعالى على خلقه ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن فوي قوته كقوة جبل تهامة إلا بإذن الله، والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاة عليها لأخبرتكم، وما من يوم وليلة إلا والحصى تلد إيلادأ، كما يلا هذا الخلق، واله لتتباغضون بعدي حتى يأكل بعضكم بعضا)(٪) (٪).

ثالثاً: تفضيل الأئمة على الأنبياء عليهم السلام:
يعتقد الاثثى عشرية أن الأئمة يقول الصدوق في اعنقاداته: (يجب أن يعتقد أن الله عز وجل لم يخلق خلقا أفضل من


محمد صلى اله عليه وآله وسلم والأئمة، وأنهم أحب الخلق إلى الهس عز وجل وأكرمهم وأولّهم إقرارا به لِمَا أخذ الله ميثاق النبيين في الذر، وأن الهَ تعالى أعطى كل نبي على قدر معرفته نبينا صلى الهُ عليه وسلم وسبقه إلى الإقرار به، ويعتقد أن الش تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته عليهم السلام، وأنه لو لاهم ما خلق السماء و لا الأرض ولا الجنة ولا النار و لا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئّا مما خلق صلوات

اله عليهم أجمعين))(1)
و عقب (المجلسي) على هذا القول بقوله: ((اعلم أن ما ذكره رحمه اله من فضل نبينا وأئمتنا صلوات الهه عليهم على جميع المخلوقات وكون أئمتنا أفضل من سائر الأنبياء هو اللي لا يرتاب فيه من نتبع أخبار هم عليهم السلام على وجه الإذعان واليقين، والأخبار في ذلل أكثر من أن تُحصى.. و عليه عمدة الإمامية ولا يأبى ذللك
إلا جاهل بالأخبار )() . .

وبنى الاثثى عشرية هذا الاعنقاد على عدة أمور:
الأول: إن الكون خلق لأجلهم:

الجنة فال في نفسه: هل خلق الهُ بشر أ أفضل مني؟ فعلم الهُ عز وجل ما وقع في نفسه فناداه: ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي، فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد مكتوبً „لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةّ، فقال آدم: يا رب من هؤ لاء؟ فقال عز وجل: يا آدم هؤلاء ذريتك و وه خير منك ومن جميع خلقي ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء والأرض)() ${ }^{(T)}$

الثاني: إن جميع الأنبياء عليهم السلام مخلوقون من أنوار الأنمة يقول (المولى الحاج محمد علي): ((إن أفضل جميع المخلوقات، وأشرف جميع الموجودات هم الأنوار الأربعة عشر (")،... ثم إن الدحقق من الروايات والأخبار أن مرتبة الأنبياء مطلقأ تحت مرتبة هؤلاء الأنوار، فيكون كل من الأنوار الأربعة عشر أفضل من الأنبياء حتى أولي العزم منهم أيضاً لكون الأنبياء مطلقأ مخلوقين من أنوار هؤ لاء الأنوار..) (٪). الثالث: الإمامة هي مدار الكون:
يقول (علي بن إبراهيم القمي) في تفسيره: (لما كان الغرض المهم من خلقه الكون خلقة الإنسان، والمهم في خلقهم بعث الأنبياء، والمهم في بعثّهم نبوة نبينا صلى اله عليه وآله، والمهم في بقاء شريعته صلى الله عليه وآله إمامة اثنا عشرة أئمة،
فكانت النتيجة أن هذه الإمامة مدار الكون..)()".

الرابع: كثرة الروايات التي جاءت في تفضيل الأنمة
السلام:
مثال ذلك ما قام به (المجلسي) في موسو عثه (بحار الأنوار) حيث عقد بابأ بعنوان: ((باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم)(8).
واستشهد لهذا الأصل بثمانية وثمانين حديثّأ من أحاديثهم المنسوبة للائمة وختم بابه فائلا: ((الأخبار - يعني أخبارهم - في ذلك أكثر من أن تحصى وإنما أوردنا في هذا الباب قليلا منها و هي متفرقة في الأبواب لاسيما باب صفات الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام، وباب أنهم عليهم السلام كلمة الله، وباب بدو أنوار هم، وباب أنهم أعلم من الأنبياء، وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات اله عليهما)(®).

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$

ويؤكد زعيمهم الديني (الخميني) ذلك بقوله: (إن من ضرورات مذهبنا أن لاأيتنتا مقامأ لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل.. وقد ورد عنهم (ع) أن لنا مع اله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل))(')، ليس هذا فحسب بل جعل الفقيه الاثثى عشري بمنزلة (موسى) و(عيسى) عليهما السلام(Y). وقد أكد هذا المعنى أحد المسئولين الإيرانيين ويدعى (فخر الحجازي) بقوله: ((إن الخميني أعظم من النبي موسى وإبراهيم)()"، فنال بهذا القول رضا (الخميني) فحينه (نائبأ عن طهران، ورئيساً لمؤسسة المستضعفين أعظم مؤسسة مالية في البِلد)(צ)

## المبـث الثـالـث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في هوقفهم هن

## الأنبيـاء عليهم السلام والحواريين والأئـمة

بعـد بيــان اعنقــاد النصــارى والاثـــى عشـرية فـي الأنبيـاء علـــهـم الســلام
والحواريين والأئمة الأول: اللبوة والأنبياء عليهم السلام في اعتقاد الفريقين:
(. يعتقد النصارى أن النبوة في العهّ القديم اصطفاء من الله تعلى، وفي
 عشرية أن النبوة والإمامة اصطفاء من الله تعالى.

والتمهيد لمجيئه.

كذلك يتنق الاثثى عشرية أنه لم ييعث الها تعالى نبياً من الأنبياء عليهم السلام
إلا بو لاية الأئمة
「. جمع الكتاب المقس بين مدح أنبياء الله ورسله عليهم السلام وذمهم،
وكذلك جمعت مصادر الاثثى عشرية بين مدح أنبياء الله ورسله عليهم السلام وذمهم.

## الثاني: الحواريون والأنمة


اثثي عشر تلميذأ - (الحواريين) - رسلا له، وأرسلهم إلى المدن التي لم يزر ها نيابة عنه، فهم رسلٌ باصطفاء المسيح الئَّهُ لهم.

كذلك يعتقد الاثثى عشرية أن الإمامة كاللبوة منصب إلهي، وأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول ططّ، لذلك اصطفى الله تعالىى اثني عشر إمامأ كما اصطفى الأنبياء والرسل.
「. قالت النصـارى: إن المسيح الكَّهِّهُ (الإله المتجسد) وهب حواريه الاثثي عشر القدرة على صنع المعجزات كإخراج الأرواح النجسة (الثياطين)، وشفاء المرضى، والتكلم بلغات جديدة، وإحياء الموتى، والإخبار عن الأمور الغيبية.

كذلك قالت الاثثى عشرية: إن الهُ تعالى وهب الأئمة المعجزات، فقد جعل جميع الأوجاع مطيعة لهم، وعلمهم منطق أي شيء فيه روح، وجعل لهم القدرة على إحياء الموتى، والإخبار بالأمور الغيبية.「. يعنقد النصارى أن الحواريين أفضل من الأنبياء عليهم السلام، فقد نالوا من الثرف والسعادة ما لم ينله الأنبياء عليهم السلام.
كذلك تعنقد الاثنى عشرية أن الأئمة خلق الكون من أنوار هم لأجلهم.

## المبحث الرابع:

# الرد على النصارى والاثنى عشرية في هوقفهـم هن الأنبيـاء 

## عليـهم السلام والحواريين والألــمة

تعتبر سبرة الحواريين والأئمة التي أوردها النصارى والاثثى عشرية في مصصادرهم من الأمور التي تتاقض تفضيلهم الحواريين والأئمة ورسله عليهم السلام مما يدل على بطلان تفضيلهم هذا، وفيما يلي أذكر أمثلة مـا مـا جاء في مصادر الفريقين أظهر من خلالها تناقضهم في موففهم من الحواريين والأنمة

- الحواريون في الكتاب المقس:

أورد النصارى في كتابهم المقس عدة نصوص يظهر فيها اضطرابهم

 ثلاثة أمثلة:
المثال الأول: المسيح ال大ع女) و(بطرس) كبير الحواريين: صورت الأناجيل شخصية (بطرس) والصفات الني يتر يتحلى بها بصورة مضطربة، فهي تصوره نارة بشخصية ذات إيمان صادق، ور غبة
 وصلت إلى حد النحكم بأمر الاين كله، وتصوره نارة أخرى بشخصية يلّب عليه
 جراء تسر عه وكلماته التي كان يتفوه بها، بل إنه وصف بقلة الإيمان من قبل المسيح











مَحْلُولاَ فِي السنَّمَاوَاتِ>> ".

هذا الموقف ـ الذي ذكره (متى) في إنجيله ـ يعتبر من أشد المو اقف الدالة على تميز (بطرس)، وتفوقه على غيره من التلاميذ، لكن (متى) سرعان ما فلب هذا الموقف رأسأ على عقب بذكره لموقف آخر يناقض هذا الموقف تمامأ، حيث قال في



 بمَا للهِ لكِنْ بمَا لِلِّاَسه") .

فنلاحظ من هذين النصين تناقضأ شديداً في موقف المسيح (لـّهِّه من (بطرس) ففي النص الأول المدح والامتيازات من المسيح العِّهِّهِ (لبطرس)، وفي النص الثناني

 (() (فيصرية فيلس): مدينة تفق إلى الجنوب الغربي من دمثّق على السفوح الجنوبية لبيل جرمون، تنسب إلى


ولي أن أسأل: إن كان هذا حال النصارى في وصف شخصية كبير
الحواريين، فما حالهم مع بقية الحواريين؟!.
وكيف يفضل من هذا حاله على من ثبتت نبوته وثبت بره في العهد القديع؟!.

المثال الثاني: المسيح ئل大ّهِ و(يهوذا الأسخريوطي) الرسول الخائن:
ذكرت الأناجيل أن (يهوذا الأسخريوطي) - أحد التلاميذ الاثني عشر الذين
 الـ وسعادة تزيد بما لا يقاس عما حظي به أنبياء وملوك العهـ القديم؟!.

## 









 لنا أمام هذا النص وقفات أهمها:

الأولى: أن (متى) في هذا النص يناقض نفسه، فقد ذكر في (• • (: 1-؟) أن

(") ينظر : عقيدة الصلب و الفداء (الكفارة) ـ ص [؟ 9] ـ من هذه الرسالة.

يُخْرجُوهَا، ويَشْهُوا كُلَّ مَرَضِ وَكُلَّ ضُعْفٍ )، فأين ذهب هذا السلطان أمام ذاك
الشيطان؟!.



كان هذا حال التلامبذ بعد كل المعجزات التي صنعها المسيح اللَّلْنَّهْ أمامهم، فعلى أي
أساس اتخذهم المسيح اليَلّْهُّهُ رسلا له و أعطاهم القدرة على صنع المعجزات؟!. ومن الجدير بالذكر أن النسخة الكاثوليكية والنسخة البروتستانتية استبدلوا قول
 والفرق واضح بين قلة الإيمان وعدمه، وبالنظر لما جاء بعده نجده ينفي قلة الإيمان

ويثبت عدمه.
وأنساءل: كيف يكون لمن عدم أو قلّ إيمانه شرف وسعادة تزيد بما لا يقاس
عما حظي به أنبياء وأبر ار العهد القديم؟!.

 مُمْكِنِ لَاَيْمُم)، يشبير إلى أن السبب الرئيسي في صنع المعجزات هو الإيمان، لا القدرة التتي وهبها المسيح الِّلِّهِّهُ لتلاميذه كما نقول النصـارى.

الأئمة
رفت الاثنى عشريـة بالإمامة إلى منزلة النبوة والرسـالة، بل إنها فضلت الائمة
قِ
أهمها:
أولاً: الثوحيد والإمـامة:

قالت الاثثى عشرية: إن الخرض المهم من خلق الله تعالى للكون هو خلق الإنسان، والمهم في خلقه بعث الأنبياء، والمهم في بعثّهم نبوة نبينا

شريعته وقولهم مردود عليهم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم الغاية التي


 [النحل: جT]، و قال الله تعاللى:

في القرآن، ولعظم شأنها أيما تعظيم.

ثـانياً: موقف الأئمة
قالت الاثنى عشرية: إن الإمامة مهمة إلهية كمهمة الرسول، فهل قبل الأئمة

تخبرنـا سـبرة الأئـــة النـي سـطرت فـي كتـب الاثثـى عشـريـة أن الأئمــة أعرضـو ا عـن الإمامـة ورفضـو ها أشنـد الـرفض، ومثــال ذلـك موقف (علـي بـن أبـي طـالـب) (.
 فبسطتمو ها، وناز عتكم فجذبتمو ها، وتداككتم عليّ تداك الإبل الهيم على حياضـها يـوم ورودها، حتى ظننت أنكم قاتلىي، وإن بعضكم فاتل بعض، فبسطت يدي فبـايعنموني
 لها، ولو كانت مهمة إلهية لما حق له رفضها.

## ثالثاً: الإمامة ومبدأ الثَّقّة:

قالت الاثثى عشرية: إن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي كطّ، وأنها لطف إذ يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية.. ولا أعلم كيف تقرب الإمامة العباد إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية، والأئمة

 و إن لم يحضر هم أحد من أولثك الأنام، فتر اهم يجييون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة، وإن لم يكن بها قائل من المخالفين))(「().

وقد اعترف (البحراني) أنه بسبب يَّقية الأئمة وجه اليقين إلا القليل؛ حيث قال: (فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار النقية، كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في جامعه الكافي، حتى إنه تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار )()" فكيف يقال إن الإمامة مهمة إلهية كمهمة الرسول، تقرب العباد من الطاعة وتبعدهم عن المعصية، و هذا حال من يعتقد بها!!!.

[^29]
## الفصل الثاني:

## عقيدة العصـمة عنـد النصارى و الاثثى عشرية

## وفيه أربعة هباحث:

3 المبحث الأول: عقيدة العصمة عند النصارى.
准 المبث الثاني: عقيدة العصـهة عند الاثنى عشرية.
傜 المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصـارى والاثـنى عشـرية في عقيدة العصهة، هع الرد عليهها.
 عشرية.

## المبحث الأول:

## عقيدة العصـمة عند النصارى

 وانتقلت إلى ذريته، وأصبح كل إنسان يولد مع الخطيئة دون استثناء، وعلى هذا الأساس نفوا العصمة عن الأنبياء عليهم السلام، وتلقوا ما جاء عنهم في العهـ القديم بالتصديق، وأكدوه بما أضافوه في أناجيلهم. أولاً: الأنبياء في العهـد القديم وموقف النصارى:

ينسب اليهود إلى أنبياء الله ورسله عليهم السلام أعمالا قبيحة تتنافى مع وضعهم الديني والاجتماعي، يستحيل صدور ها منهم، مما يدل دلالة واضحة على أن أسفار هذا العهد قد لعبت بها أقلام التحريف لعبأ كثبر أ وكبيرأ، من الأمثلة على هذه الافتر اءات ما يلي:
 امر أته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها: (وَحَََثَ جُوعٌ فِي الأرْضَ، فُانْحَدَرَ


 "' ${ }^{\text {T }}$






فَشَيَّعُوهُ وَامْرَأَنَّهُ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُهُ).
 (إبيماللك)، ولكنهم رووا هذه الحادثة بعد حادثة تبشبر (سارة) بو لادة (إسحاق) (إلِّهِّهُ ، ومن المعلوم أنها بشرت به عند ما أصبحت عجوزأ قاربت المائة، فكيف للعجوز أن













 يستخلص من هاتين الحادثتين أن اليهود ـ لعنهم الله ـ نسبوا إلى خليل الله

 ثانيا: أنه انفق مع زوجته (سارة) أن تقول في كل مكان يذهبان إليه: »هُوَ

أخِي<، وذللك طمعأ في المكسب وخوفأ من المكروه.

ونرى أن اليهود صوروا موقف كل من فرعون و(إبيمالك) بأنه موقف


دون تلك الثبهات، حيث قال: ((..يبنا هو ذات يوم وسارة، إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي، فأتى سارة، فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني، فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتتاولها بيده فأخذ، فقال: ادعي اله لي ولا أضرك، فدعت اله فأطلق. ثم تناولها الثنانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادعي اله لي ولا أضرك، فدعت فأطلقِ، فدعا بعض حجبه، فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر، فأتته و هو قائم يصلي، فأومأ بيده: مَهْهُم، قالت: رد الله كيد الكافر ـ أو الفاجر - في نحره، وأخدم هاجر )(1).











ومعاذ الله أن يفعل (لوط) الِّلّْهِّهِ ذلك، و هو الذي دعا إلى الفضيلة وحارب
الرذيلة طيلة حياته.

مـا موقف النصارى مما نسب إلى (إبرا هيم) و(لوط) عليهما السلام؟.

 ذكر علاقة سارة زوجته به())(1 (1)

 صو غر حيث ولدت ابنتاه موآب وعمون ، سفاحاً من أبيهها ، ومنهما جاء المو آبيون و العمونيون) )(٪)، ويؤكد ذللك (قاموس الكتاب المقدس) بما نصـ: ((وحالا بعد ذلك أي بعد هلاك فومه ـ وتحت تأثير المسكر ارنكب لوط خطيئة الزنى مع من حرم عليه

الزواج منهن، ومن سلالة لوط المو آبيون و العمونيون )(٪).

هل اكتفى النصارى بمـا نسبه العهد القديم إلى الأنبياء عليهم السلام؟.
لا، بل أضافوا على ما نسبه العهد القديم إلى الأنبياء عليهم السلام، من ذلك:




(الَّأِي يُدْعَى الْمَسِيِحَ) .
لم يكتف النصـارى في هذا النص بتصديق ما نسبه اليهود إلى الأنبياء عليهم السلام بل تجاوزوا ذلك بتعديهم على المسيح اليَلّْهُهُّه فهم ينسبونه إلى نسل وقعت فيه
 من نسل (سليمان بن داود) عليهما السلام، وقد اتهم اليهود نبي الله (داود) العَّهِّهِّهِ في
 لتتل الرجل، فقتل، وبعد ذلك أخذ (داود) لألِّهِّهِ زوجته وضمها إلى نسائه، فولدت له
 (الَّبِي لأوريَّا) مما يدل دلالة واضحة على تصديق النصـارى لتلـك التهمة.

 (ثُامار)، فأنجبت له (فارص) و(زارح)، و هو ما أكد عليه (منى) بقوله: (وَيَهُوْاًا وَلَّد

فَارصَ وَزَارَحَحَنْ مِثَمَارَّ) .

「- ج- جاء في [إنجيل يوحنـا (• • ( جاء قبله سراق ولصوص، والذين جـاءوا قبله هم أنبياء بنـي إسر ائيل: ((لثقـلَّل لهُمْ

 هذا غيض من فيض مما تطفح به نلك الأناجيل المحرفة من وصف للأنبياء والرسل بما هم بريئون منه.

## ثانياً: توارث الخطيئة والأنبياء عليهم السلام:

رأينا فيما سبق أن النصارى وافقوا اليهود في نسبة المعاصي إلى الأنبياء

 لأَنَّهُ لَيْسَ إنْسَانٌ لا يُخْطِئُ..)، وبما قاله (بولس) في [رسالته إلى أهل رومية (ّ: (Y

ولكـي يتحقق الخـلاص للبشـرية مـن الخطيئـة لابـد لهـا مـن فـادٍ معصـوم مـن
الخطيئة يفديها، ولهذا قال النصارى：إن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو تجسد ابن اله المعصوم من الخطأ فيكون ذبيحة الفداء لهم، ويعتقدون ـ كمـا ذكرنـا سـابقأ ـ أن الابن


ثُلثاً：عصمة المسيح الهِّهِ في مصادر النصارى：

الخلاص، ويعتبرون عصمته العٔ⿰亻⿱丶⿻工二又 هو الحل الوحيد للخـلاص، يقول القمص（مرقس عزيز）：（ا（الحصمة لله وحده ـ كمـا
 خَطِيَّةٍ؟）（يو＾： 7 § ）．و هل نطق نبي أو رسول أو قدبس مثل هذا القول أو بشـيء قريـب منـه؟ كــلا، وألـف كــلا بــل جمـيعهم يصـرخون مـع أيـوب فـي حضــرة اله：


 فــن يكـون المسـيح إذأ، وقـد انفـرد عـن جميع البشـر بعصـــته وخلـوه مـن （الخطية؟）（）${ }^{(9)}$

ويؤكد هذا ما جاء في كتـاب（هل تجسد الش؟）من أن（（عصمة المسيح．．هي المحك الأساسي لكون المسيح ذا طبيحـة إلهيـة، ثم إنها الدليل على أنـه كـان الإنسـان الصـالح الوحيد الذي بمقدرتـه المبنيـة على الطهـارة و الكـــال تمكن من حمل عقـاب الآخرين، إضافة إلى ذلك فإن قيامة المسيح من الموت مـا كانت مدكنـة إطلاقأ لو لـم يتمتع المسيح بتلك الحصـمة المطلقـة عن الخطـأ．لعل تلـك الحقـائق هـي مـن أكثر
إعلانات الإنجيل نصاعة وجلاء؟)(T).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) بنظر : مفهوم عقدة الصلب والفاء (الكفارة) ـ صـ [19 [9] من هذه الرسالة. }
\end{aligned}
$$

ومن أدلتهم على عصمة المسيح لا

## 

 اعتقادهم بنوارث الخطيئة، وأن المسيح الئَّهُ (ابن الله المتجسد) هو الوحيد المعصوم منها ليحقق الفداء للبشرية، و هذا ما أكده رسل المسيح الـَّهِّهِ في رسائلّهم، مثال ذلك:







خامساً: العصمة وباباوات روما:
عقدت الكنيسة الكاثوليكية في عام (1) (م) مجمعأ فاتيكانيا لتبحث فيه مسـألة العصـة البابويـة ـ التي أرادهـا البابـا لنفسـهـ ـو وتقرر هـا، وقد تقرر في هذا المجمـع البابوي الاعتقاد بأن البابا عندما يتكلم من الكرسي البابوي في الأمور الدينية والأدبيـة فهو معصوم من الخطأ، أي بمعنـى أن كل مـا يحكم بــه البابـا ويقرره فهو منزه عن الضـلال، وبسبب هذا القرار انقسـت الكنيسـة الكاثوليكيـة الغربيـة علىى نفسـها إلىى

القسـم الأول: رفض هذا القرار، واعتبروه قرارأ مضـادأ للكتـاب اللقدس، و هجروا بسببه الكنيسـة البابويـة، ولقبوا أنفسـهم (الكاثوليك القدماء)، وأرادو ابهـذه

النسمية أن بدللو ا على أنهم كاثوليك حقيقيون بحافظون على عقائد الكنيسة الكاثوليكيـة القديمة، ويرفضون البدع العصرية الجديدة كالعصمة البابوية، ويمثل هذا القسم أكابر اللاهـوتيين الألمـانيين، وكذلك الآبـاء الفرنسـيين والإيطـاليين وكثيـر مـن المسـيحيين الغربيين، ولـ يكتف هؤ لاء بهذا الرفض بـل عقدو المجـامع لإعلانـه على الجميع، فعقدو ا من أجل ذلك مجامع متعددة في كل مـن ميونخ عـام (NV) (م)، وكولونيـا عـام
 بعصمة البابا اعنقاد مضـاد للإنجيل، و على هذا ابتعدوا عن البابوية. القسم الثثاني: اعتقد أنه بنعمة الله منح بابـا رومـا الامتيـاز بـأن بكون معصـوما عن الخطأ في إعـلان العقيدة الكنسية وشـرحها، ولـه وحده أن يدعو إلى عقد مجمـع مسكوني، وأن يوقفه ويحلَّه أو يثبت فرار اته، وأطلق على كنيسة هؤ لاء اسـ (الكنيسـة الكاثوليكية الحديثة)(1)

هذا باختصـار ما جاء في مصـادر النصـارى عن العصمة، وأسبابها، وأدلتها.



## المبحث الثاني:

## عقيدة العصـمة عند الاثنى عشرية

أولاً: مفهوم العصمة عند الاثنى عشرية:
يعرف (المفيد) العصـمة قــئلا: (العصـمة لطف يفعلـه الله بـلـلمكلف بحيث
يمتنع منه وقوع المعصية ، وترك الطاعة مع قدرته عليهما)".
ويقول في موضع آخر عن عصمة أئمتهم: (إن الأئــة القـائمين مقـام الأنبياء
في تنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وحفظ الشر ائع، وتأديب الأنـام معصومون كعصمة الأنبياء وأنهم لا يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة، وأنه لا يجوز منهم سهو في شيء في
 منهم)(1)

ويؤكد ذلك (المظفر ) بقولـه: (إن الإمـام كـالنبي يجب أن يكون معصومأ من جميع الرذائل و الفو احش مـا ظهـر منهـا ومـا بطن مـن سن الطفولـة إلـى الموت عمداً وسـهو أ. كمـا يجب أن يكون معصومأ مـن السـهو والخطأ والنسبان.. ..و الدليل الذي اقتضــى الاعتقــاد بعصـمة الأنبيـاء هـو نفسـه يقتضـي الاعتقــاد بعصـمة الأئـــة، بــلا

يلاحظ من هذين القولين أن الإمام كالنبي معصوم، وتدور عصمته عند الاثغى عشرية حول أربعة أمور أساسية، هي:
( ـ أنه لا يجوز وقوع الذنوب منه كبيرة كانت أو صغيرة، عمدأ أو سهوأ. Y- أنه لا يجوز من الإمام السهو في شيء من الاين. ケـ أنه لا يجوز على الإمام النسيان أو الخطأ في شيء من أحكام الدين. ؟ ـ أنه معصوم من سن الطفولة إلى الموت.

إن القول بعصـمة الأئمـة هِّهُ قول ذو جذور يهوديـة، فـاليهود وإن لـم يثبتـوا لأنبياء الله ورسله العصمة إلا أنهم أثبتو هـا لحاخامـاتهم، وممـا يثبت ذلك مـا جـاء في (الكنز المرصود في قواعد التلمود) من أنه ((حصلت مشاحنة يومـأ مـا بـين حاخـامين: أحـدهما يـدعى الرابـي (شـايا)، والثــاني (باركبـارة)، وحــــ كــل منهـــا أن أحـد الحاخامـات كيت وكيت مـــا ادعوه، ولم يفصـل في الخـلاف الو اقع بينهــا، فجـاء الحاخـام (روسـكي)، وقـال: »إن الحاخـامين المـذكورين قـالا الحـق، لأن الهّ جعـل الحاخامات معصومين من الخطأ«!!... و هذه العصمة لا تختص فقط بالحاخامات بل بكل مـا يتعلق بهم أيضـأ، فقيل:
 ولعل هذا هو السبب الذي جعل شيخ الإسلام (ابن تيمية) يقول: إن (ابن سبأ)
 ويـرى الـبعض أن القـول بعصـمة الإمــام لــم يعـرف فـي عصـر الصــحابة والتابعين، وإنما ابثُّع في زمن (هشام بن الحكم)، وأول من قال بالعصمة هو (محمد

ابن علي الأحول) الذي يطلق عليه المسلمون (شيطان الطاق)().


أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع عليه السهو في صـلاته، فقـال: كذبوا ـ لـنهم
الهَ - إن الذي لا يسهو هو الهَ الذي لا إله إلا هو ))(ْ).

يؤخذ من هذا النص أن فكرة العصمة كانت قاصرة على النبي لهِ فـ في زمن (الرضا) )

$$
\begin{aligned}
& \text { القلم - دمشق. }
\end{aligned}
$$

ويمكنــا الجمع بين هذه الآراء بـأن (ابـن سبأ) هو مـن ابتدع القول بعصمة
 هـي عند متكلمـي الاثثـى عشـرية؛ ولكنهـا بقيت محصـورة فـي الكوفــة إلـى زمـن

الأول: إن (ابـن سبأ) ابتدع ـ كمـا قررنـا سـابقا(') ــ الكثير مـن عقائـد الاثتى
 غر ابة في أن يبتدع القول بالعصمة. الثاني: سبق القول بـأن عقيدة العصمة ذات جذور يهوديـة، و(ابـن سبأ) ذو أصل يهودي، و هذا يؤكد ابتداعه القول بعصمة الإمام (علي) ونيّ4. الثـلث: أن (هشام بن الحكم) كان في زمن (الصـادق) النديم) في (الفهرست): إنه أول من فتق الكلام في الإمامة و هذب المذهب والنظر ()، وكذلك (محمد بن علي الأحول) كان في زمن (الصادق) ونكّه، و هو من متكلمي الثيعة الذين جادلوا عن الإمامة وصنفوا فيها كتبأ، ومن هنـا يمكنتـا أن نستتتج أن (هشـام بـن الـا الحكم) و(محمد بـن علـي الأحول) هـــا مـن صــاغا هذه العقيدة في صـورة مهذبـة لمتكلمي مذهبهم.
الرابع: أن هذه العقيدة بقيت في العـراق، بين فئـة فليلـة مــن ينتسبون إلـى النشيع، وأن بداية اشتهار ها كـان في نفي السـهو عن الرسول الإمام (الرضا)

## ثـالثأ: أدلة الاثثى عشرية على عصمة الأئمة

رغم أن كتاب اله الكريم ليس فيه ذكر لإمامة أئمة الاثثى عشرية ـ كما ذكرنا سابق|() ـ فضلا عن عصمتهم، إلا أن الاثثى عشرية تسندل بالقرآن لنقرر عصمة أئنتها، ومن أهم الأدلة القرآنية التي تستشهـِ بها الاثثى عشرية قول الله تعالى:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) " ينظر: : (أهم عوامل انحراف الاثثى عشرية ـ صـ [1919 19 من هذه الرسالة). }
\end{aligned}
$$



فقت صدر (المجلسي) بهزه الآية بابه الذي أسماه (باب عصمنهم ولزوم عصمة الإمام عليهم السلام)(')، وقال عنها (محمد حسين آل كاشف الغطاء) بانّها صريحة في لزوم التصمة(1).
ووجه استدلالهم بها كما يقول (الطبرسي) في تفسيره (مجمع البيان): (الاستدل أصحابنا بهُّه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصومنًا من القبائح؛ لأنّ الهُ ـ سبحانه
 لنفسه، وإما لغير ه) (T)



 القيامة، والإمام يهي إلى القرآن والقر آن يهي إلى الإمام، وذلك فول الشّ عز وجل:

## رابعأ: عصمة الأنبياء عليهم السلام في مصادر الاثثى عثرية:

قالت الاثثى عشرية: أن الإمام معصوم كما أن النبي معصوم، لكا لكن هل أثبتّ مصادر الاثى عشرية العصمة للانبياء عليهم السلام؟.

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

جاءت روايات مصادر الاثثى عشرية تناقض ما أجمعوا عليه من عصمة الأنبياء عليهم السلام(1)، فقد رووا أن الأنبياء عليهم السلام عصوا الله تعالى بتتعتعهم

 اله عليه وآله - إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت، فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص، ومن نوقف عنها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم - الئَّهِّه ـ ـ من المعصية،
 يوسف - الئَ الخطيئة، إلى أن بعث الله يونس فأوحى إليه: أن يا يونس تول أمير المؤمنين عليا والائمة الراشدين من صلبه، في كلام له قال: فكيف أنولى من لم أره ولم أعرفه، وذهب مغتاظأ، فأوحى الله تعالى إلي أن التقمي يونس ولا تو هني له عظمأ، فمكث في بطني أربعين صباحأ يطوف مع البحار في ظلمات مئات ينادي: أنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قد قبلت ولاية علي بن أبي طالب والأئمة الراشدين من ولاه فلما آمن بو لايتكم أمرني ربي فقففته على ساحل البحر، فقال زين العابدين: ارجع أيها الحوت إلى وكرك، واستوى الماء..)()
 من الجنة هو أنه نظر إلى النبي
 لما أكرمه الله - تعالى ذكره ـ بإسجاد الملائكة له وبإدخاله الجنة قال في نفسه: هل خلق الهّ بشر أ أفضل مني؟ فعلم اله عز وجل ما وقع في نفسه فناداه: ارفع رأسك با آدم، فانظر إلى ساق عرشي، فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد مكتوباً „لا إله إلا اله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛؛ فقال آدم: يا رب من



هؤلاء؟ فقال عز وجل: يا آدم هؤلاء ذريتك و هم خير منك ومن جميع خلقي ولو لاهم ما خلتتك ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء والأرض فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري. فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهه؛ فتسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها..)(1). كما تقرر روايات الاثنى عشرية نفي العصمة عن النبي
 كتابه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) عن خوف الرسول وتقصيره - وحاثاه - في التبليغ: ((عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة أسري بي إلى السماء السابعة سمعت نداءً من تحت العرش أن عليا آية الهـى وحبيب من يؤمن بي بلغ عليا، فلما نزل عن السماء نسى ذلك؛ فأنزل اله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الآية، قوله نسى أي ترك، ولعله للخوف من المنافقين كما صرح به في أخبار كثيرة))(٪).
 فهم يفسرون أقوال النبي أمور أ كثيرة لم يبلغ بها.
يؤكد هذه الرو اية ز عيم الاثنى عشرية الديني (الخميني) بقولـه: (واضـح بـأن النبي لو كان بلغ بـأمر الإمامـة طبقاً لمـا أمر الله وبذل المسـاعي في هذا المجـال لمـا نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولمـا ظهرت
ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه)(٪).
 وما جاء به من الدين بقوله: (أما الرسول الذي آمنوا به فهو بز عمهم رجل من العرب لم يبلغ رسالات ربه، وليس هو أفضل الخلق، بل إن من ليس بنبي يساويه بز عمهم، وأنه رد الوحي مرتين، وأنه لم يبلغ رسالات ربه في آخر حياته خوفأ من ضرر

أصحابه، وأنه أمر خيار أهل بيته بأن يكذبوا على الهَ ورسوله ما داموا أحياء، وأن يفتوا في الدين بخلاف ما أنزل اله...) )(1' .
هذا أهم ما جاء عن عصمة الأئمة ف維 في مصادر الاثنى عشرية ذكرته
باختصـار.
(') صب العذاب على من سب الأصحاب ـ ص[\&VA].

## المبحث الثالث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة

## العصـمة، هع الرد عليههها

يظهر لنا من بيان عقيدة العصمة عند النصارى والاثڤى عشرية تشابه كبير بين الفريقين يمكنا تلخيصه فيما يلي:
أولاً: عصمة الأنبياء عليهم السلام في مصادر الفريقين: - الأنبياء عليهم السلام في مصادر النصارى:

العصمة عن الأنبياء عليهم السلام، بل وتصديق ما نسب إليهم من المعاصي، نجد أن هناك نصوصأ كثيرة وردت في الكتاب المقس بعهديه القنيم والجديد جاء فيها تنزيه الأنبياء عليهم السلام وبيان فضلهم، ومن أمثلة ذلك: ا- نصوص العهـ القديم:
مثال ذلك جاء في [سفر النكوين (؟: 9)


 ץ- نصوص العها الجديد:






وأنساءل: كيف يكون الأنبياء رجالا بارين، كاملين، مستقيمين، يتقون الهّ
تعالى، وفي نفس الوقت يرتكبون تللك الكبائر؟!!.
كيف استطاع اليهود والنصارى أن يقولوا عن خليل الله: إنه تزوج (بأخته
لأبيه) وتاجر بها مرتين؟!.
وكيف استطاعوا أن ينسبوا إلى نبي الهُ (لوط البار) ـ الذي كان بارا بالنظر
والسمع - جريمتي شرب الخمر والزنى ببنتيه؟!!.
أين عقول اليهود والنصارى عندما يقرعون مثل هذه النصوص التي تثبت
براءة الأنبياء عليهم السلام من تلك المعاصي التي نسبت لهم ظلمأ و عدو انك؟!!.

الأنبياء عليهم السلام في مصادر الاثنى عشرية:
كما تباينت مو اقف النصارى من الأنبياء عليهم السلام، كذلك تباينت مو اقف الاثثى عشرية من الأنبياء عليهم السلام، ففي حين يروي الاثثى عشرية ـ عند إثباتهم تفضيل الأئمة عليهم السلام، بل وتنسب إليهم من المعاصي التي يدعون أن الها لم يغفر ها لـم إلا - لتوسلهم واستشفاعهم بالأئمة (䜌 على أن عصمة الإمام كعصمة النبي، وينقضون ما جاءوا به في روايات التفضيل، بل ويئولون ما جاء في القرآن الكريم عن الأنبياء عليهم السلام(1)، ونضرب مثالا لللك قول (ناصر الثثيرازي) في كتابه (عقيدتنا) حيث يقول عن الأنبياء عليهم السلام:
((نتتقد أن جميع الأنبياء معصومون على مدى أعمار هم (قبل النبوة وبعدها)، ومصونين(r) من الخطأ والاشتباه والذنب بالتأييد الإلهي، لأن النبي إذا ارتكب الخطأ

أو الذنب سُلبت منه الثقة اللازمة لمنصب النبوة، وعندئذ لا يمكن للناس أن يثقوا بوساطنه بينهم وبين الله، ويعتبروه أسوة لهم و إمامأ في كل أعمالهم وسلوكياتهم. ولهذا فإننا نعتقد أن ما يبدو من ظو اهر بعض الآيات القرآنية من أن بعض الأنبياء ارتكبوا المعاصي، هو من قبيل ترك الأولى (بمعنى اختيار العمل الأقل صصاحأ من بين عملين صـالحين، في حين كان الأولى اخنبار الأصح)، أو بتعبير آخر هو من قبيل: »حسنات الأبرار سيئات المقربينه، لأنه يُنتظر من كل شخص أن يقوم بالعمل الذي يناسب مقامه))(1 ' ثم فال في أثناء حديثه عن الأئمة بالعصمة من كل ذنب وخطأ، لأنه لا يسنطيع غبر المعصوم أن يصبح موضع ثقة تامة ئؤخذ بها منه أصول الدين وفرو عه)(٪) .

## هل أثبت الأنمة

 عليهم السلام، بل إنهم كذبو ا ولعنوا من نفى السهو عنهم؛ لأن ذلك يعد تشبيهأ لهم بمن لا تأخذه سنة ولا نوم، و الدليل على ذلك ما روته الاثغى عشريـة في مصـادر ها من أن
 وآله وسلم لم يقع عليه السهو في صالاته، فقال: كذبوا ـ لعنهم الله - إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو )(٪).

نلاحظ من هذه الرواية أن الإمام (الرضـا) كذب ولعن من نفى السهو ـ الذي أصبح من مقتضبات العصمة عند الاثني عشرية ـ عن النبي الذي لا يسهو هو الله تبارك وتعالى، فإن كان هذا موقف (الرضـا) الاثثى عشرية ـ من الذين نفوا السهو عن الرسول


يقول（الصدوق）في كنابه（من لا يحضره الفقيه）：（إن الغلاة والمفوضة－
لعنهم الله ـ ينكرون سهو النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقولون：لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة．． وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسهونا؛ لأن سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربأ معبودأ دونه، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول：أول درجة في الغلو نفي اللسهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم）（＇）


 فهل أثبتت الأناجيل عصمة المسيح الـرِّهِ من الخطّ؟！．
 العديد من الذنوب التي تتفي عصمته من الخطأ، من هذه النصوص： ا．المسيح وأمه عليهما السلام：
أوصـى الله تعـالى بـإكرام الأم، فقد جـاء ضـمن الوصـايا المـذكورة في［سـفر
 سأله بأي الأعمال تكون له الحياة الأبدية（؟） فهل عمل المسيح الئ⿰亻⿱丶⿻工二又 أ ـ ـتنكره لأمه：
 وَإخْوْتَهُ قَْ وَقَقوا خَارجًا طالِيِينَ أَنْ يُكَلَّمُوهُ．

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر كذلك [إنجيل متى (9) } 9 \text { (19)]. }
\end{aligned}
$$

 إخْوَتي؟؟/) (1)
ب ـ مناداته لها بجفاء:



 امْرَأث، هُوَذَا ابْتُكِّه")
ج ـ بغض الأم:

 لِي تِلُمِيْا).

> 「. شرب الخمر:

يعد شرب الخمر خطيئة نهى عنها الكتاب اللققس بعهديه القديم والجديد:
أو لا: العها الققيم:
أ ـ التو عد بالويل:






ولَلْوِي الْفْرَةِ عَلَى مَزْج الْمُسْكِر.).

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



ج ـ النهي عن مجالسة شاربي الخمر:


> الْمُتْلِفِينَ أَجْسَادَهُمُ').

ثانيأ：العهد الجديد：
أ ـ النهي عن شرب الخمر：



خَطِيَّة．．

الَّإِي فِيهِهِ الخَلاعَةً）．
ب ـ شارب الخمر لا يرث ملكوت اله：
جـاء في［رسـالة بولس إلـى أهل كورنثوس（؟：• 1）］：＂．．وَلا سِِكِّيرُونَ وَلا شُتَّامُونَ وَلا خَاطِفِونَ يَرَثُونَ مَكُوْتَ اللَّهِ）．

ج ـ النهي عن مجالسة شارب الخمر：




فما موقف المسيح الئ⿰⿻木口⿱⿰㇒一乂七心 من الخمر؟！． أ ـ شرب الخمر：
تصف الأناجيل المسيح الئَّهِّ－وحاشاه ـ بأنه（شريب خمر ）دليل ذلك مـا جـاء في［إنجيل لوقا（V：V Y

 ب ـ تحويل الماء إلى خمر: لم تكثف الأناجيل بوصفها له بأنه (شريب خمر) بل ذكرت أن أول معجز اتـه








## ّ. الغضب والشتت:



 وَمَنْ قالَ: يَا أَحْمَقُ، يَكُونُ مُسْنَوْوْبَ نَارِ جَهَّلَّهِ..).

نسبت الأناجيل إلى المسيح الئهِّهِ الكثير من السباب والشتائم لليهود والتلاميذ
بل حتى للأنبياء السابقين له، مثال ذلك:
أ ـ شتمه لليهود:



(1) رقا: يرجح أنها مشتشة من كلمة أرامية، بمعنى: (فارغ أو تافه).

 (الَخَارجَ صَتَعَ الَّاَخِلَ أَيْضًا؟؟).)

ب ـ شتمه لتلاميذه:

 ج ـ شتمه للأنبياء السابقين:

 (الْخِرَافََ لمْ تَسْمْعْ لـهُمْم).

 عصمته، ومن كان هذا حاله يحتاج ـ حسب ما جـاء في عقيدة الفداء عند النصـارى إلى مخلص يخلصـه، فكيف يكون مخلصأ للبشرية!!.

## - عصمة الأنمة

 كما جاءت نصوص الأناجيل مناقضة لما يعتقده النصـارى من عصمة المسيح الأئمة

ما روي عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) ما ـ أبو الأئمة قال: ((لا تخالطوني بالمصانعة،لا تظنوا بي استنقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام النفس، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أنقل عليه، فلا تكفو اعن مقالة بحق، أو مشهورة بعد، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي)(1) .

بطلب أمبر المؤمنين في هذا النص من رعيته المشورة بالحق والعدل، لأنه

و هذا الإمام السجاد يقول (في الاعتر اف وطلب التوبـة إلى الله تعـلىى): ((اللهم
إنه يحجبني عن مسألنك خـلال ثـلاث، يحجبني أمـر أمرت بـه.. فأبطـأت عنـه، ونـهي
نهيتني عنـه.. فأسـر عت إليـه؛ ونعمـة أنعدت بهـا علـي.. فقصـرتُ في شكر ها... فهـل
ينفعني يا إلهي! إقراري عندك بسوء ما اكتسبت؟ و هل بُنجيني منك اعتر افي لك بقبيح
ما ارنكبت؟ أم أوجبت لي في مقامي هذا سُخْطكَ؟ أم لزمني في وقت دعائي مقثُك؟...
أنوب إليك في مقامي هذا.. نوبة نادم على ما فرط منه، مشفق مما اجتمع
عليه، خالص الحياء مما وقع فيه..)(1).
ويؤكد ذلك (أبو عبد الله الصادق)
(اله متابـ)()
من كل ما سبق عُلم أن دعوى العصمة المطلقة للأنبياء عليهم السلام باطلة، كذا دعوى عصمة غبر الأنبياء عليهم السلام فإنها أيضـا باطلة.


## المبحث الرابع:

## الآثار المترتبة على عقيدة العصمهة عند الاثنى عشرية

ترتبت على عقيدة العصمة عند الاثثى عشرية عدة آثار أذكر منها أثرين:
الأول: وصم الأئمة
من المفاسد المترتبة على عقيدة العصمة: اتهام الأئمة


يبين الأستاذ (إحسان إلهي ظهير) ذلك بقوله: (فلما اعترض عليهم أن أئتهم الذين يز عمون أنهم معصومون من الخطأ والنسيان كيف اختلفوا في شيء واحد، فجوزوه مرة وحرموه تارة أخرى، وقالوا بشيء في وقت ثم قالوا بنقيض ذلك في وقت آخر؟ لم يجدوا الجواب إلا أن قالوا: إنهم قالوا ـ أي الائمة ـ هذا أو ذلك تَّقية)(1). فقول الاثثى عشرية بالَّقّية يحقق أمرين: ((أ- إن القول بإمام معصوم عن الخطأ معين بنص إلهي قطعي الثبوت، موجب لللم الضروري، ثم سكوت هذا الأمام عن المطالبة بحقه أو تصديه للمغتصبين لحقوقه، بل والاعتراف بإمامة من سبقوه، يشكل تناقضأ واضحأ لا يمكن تجاوزه إلا بالقول بالنقفة.
بـ تجاوز ما قد يبدو من تناقض في الأقوال والأفعال المنسوبة إلى الأئمة، باعتبار أنها ليست تضارباً واختلافأ في الرأي مما لا يجوز وقو عه من إمام معصوم لا يخطئ، وإنما هي أفوال صدرت في مناسبات كان بعضها حالات تَّقية وكتمان للحق صونأ للنفس وحذرأ من المهالك) () .


وفي حين تعتقد الاثنى عشرية أن عصمة الأئمة توجب الأخذ بأقو الهم وأفعالهم، فإننا نجد أن النَّقية تقتضي عدم الوثوق بأقوال أئمة أهل البيت وأفعالهم لاحتمال أنهم قالو ها أو فعلو ها كَّقية(').

## الثاني: تكفير المسلمين:

يعتقد الاثثى عشرية أن الإمامة ركن من أركان الدين، وعدوا العصمة شرطا
من شروطها(٪)، ومن ثم قالت الاثثى عشرية بكفر كل من لا يؤمن بإمامة الاثثي عشر، أو نفى عصمتهم(")، دليل ذلك ما قرره (ابن بابويه الصدوق) في كتابه (الاعتقادات)، حيث يقول: (اعتقادنا في.. الأئمة.. أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا، ولا يعصون الهَ ما أمر هم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحو الهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر، واعتقادنا فيههم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمور هم وأواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا

يعد هذان الأثران هما أهم الآثار التي ترتبت على فول الاثثى عشرية بعصمة






## الفصل الثالث：

عقيدة استـمرار الوحي والإهاهم عند النصارى والاثنى
عشرية

وفيه أربعة هباحث：

四 المبحث الأول：عقيدة استّهرار الوحي والإلهام عند النصهارى．
 عشرية．

搯 اعتقادهم استتمرار الوحي والإهام．
 استـمرار الوحي والإهام．

## المبحث الأول:

## عقيدة الوحي والإلهام عنـد النصارى

## أولاً: مفهوم الوحي والإلهام عند النصارى:

* مفهوم الوحي عند النصارى:

يعرف (قاموس الكتاب المقس) الوحي بما نصه: (هو إبلاغ الحق الإلهي
للبشر بواسطة البشر. وهو عمل روح اله، أو بعبارة أدق عمل روح القس. فالروح القس يعمل في أفكار أشخاص مختارين وفي فلوبهم، ويجعلهم أداة للوحي (الإلهي))(1)
يقول (بولس الفغالي)(Y) عن الوحي: بأنه (معرفة يعطيها اله عن طبيتنه ونشاطه، وهي تتم بواسطة »موفدين《 بحمِّلهم بلاغأ يوصلونه إلى البشر، يتوجه الوحي أولا إلى شخص واحد أو إلى مجموعة قلبلة، وبعد ذلك يصل إلى البشرية كلها.

بدأ الوحي في المسيحية مع إبراهيم ووجد ذروته في المسيح... في الوحي يكثف اله عن ذاته، ويكثف عن قصده الخلاصي، فيعبر عن هذا الوحي بوسائل البشر: بكلمة تعلن، بكلمة تكتب. وهذا الوحي يرافق البشرية خلال مسيرتها على الأرض، إلى أن تصل إلى السماء، فلا تعود تحتاج إلى واسطة بشرية، تبقى على مستوى الإيمان، عندئذ ينفتح الوحي على معاينة اله على ما يقول الإنجيل: طوبى
لأنقياء القلوب فإنهم يعاينون الشَ)(٪).

لم أجد في ما بين يدي من مصادر النصارى(1) من يبين مفهوم الإلهام لديهم؛ إلا ما كتبه (بولس الفغلاي) عند تعريفه للإلهام، حيث قال: (الوحي عمل اله في عقل الكاتب الملهم وفي إرادته، يدفعه إلى أن يكتب ما يجب أن يكتب، يحفظ عقله من كل خطأ وضلال. يكتب الكاتب متأثنرأ بحضور الله وعله. الكاتب شخصا(Y) يُلىى عليه النص إملاءً، بل هو حر في ما يعمل بحيث تظهر شخصيته في ما يترك من أثر. هو مشارك كل المشاركة في عملية تدوين كلام اله) () .
نلاحظ من هذا التعريف ـ الذي حاول فيه (الفغلي) أن يفرق بين الوحي
والإلهام - أنه تعريف آخر للوحي وليس تعريفأ للإلهام، ومما يثبت هذا أنه ابتدأ تعريفه بكلمة (الوحي)، وأن هذا التعريف يتوافق مع جاء في (قاموس الكتاب اللققس) في أثناء الحديث عن (وحي الروح القسس بإسفار الكتاب المقس) حيث جاء فيه ما نصه: ((العهد الجديد يوضح لنا.. أن الروح القس أوحى لكّاب الأسفار المقسة ما كتبوا وأرشدهم فيما كتبوا، ولكن الروح لم يمحو (£ شخصياتهم بل كتب

كل بأسلوبه الخاص)()()

## ثانياً: الوحي والروح القّس:

يعتقد النصارى أن الروح القس ـ الأقنوم الثالث من الثالوث النصراني المقس - هو الذي يوحي للبشر المعينين لحمل الرسالة ونشر ها، ويضيفون إليه عدة

وظائف تلخصها (دائرة المعارف الكتابية) بقولها:
("يعلن الكتاب المقس بكل جلاء أن الروح القسس أقنوم في اللاهوت ـ وليس كائنأ مخلوفًا أسمى من الملائكة، ولكنه أقل من الابن، كما ز عم آريوس - و هو واحد مع الآب ومع الابن، وإن كان متميزاَ عنهما. وكان للروح القس دوره في الخليقة، (1) مثال ذلك: (قاموس الكتاب الثقلس ـ دانئرة المعارف الكتابية ـ معجم الهصطلات الكنسية ـ حقائق وأساسيات

(T) هوسوعة الاديبان (الميسرة) - بقلم: بولس الفغالي ـص[ [ • l ]. (2) الصواب: (لم يمح).


وفي حفظها وبخاصة في الخلائق التي فيها نسمة حياة، وله دوره في الفداء، فهو الذي أوحى للأنبياء عن مجيء المخلص، وهو الذي في الوقت المعين مسح المخلص، واستقر عليه بكل ملئه، وحل على التلاميذ في يوم الخمسين، وجعل من المؤمنين كنيسة واحدة جامعة، وهو الذي يمنحهما القوة لتنثه للمسيح، وهو الذي يرشدها إلى كل الحق، وهو الذي يجدد فلب الإنسان الذي يؤمن بالمسيح، ويسكن فيه جاعلا منه هيكلا له، ومطهر أ إياه، وهو الذي يعينه في صراعه ضد الجسد والعالم والثيطان، كما يعينه في العبادة وفي الصلاة، وبقوته التي أقام بها يسوع من الأموات سيقيم القديسين الر اقدين في الوقت المعين عند مجيء المسيح)(').

## ثالثاً: الكتاب المقدس بين الوحي والإلهام:

اختلف النصارى في تحديد طبيعة الوحي بأسفار الكتاب المقس على قولين: الأول: هو القول: (بالوحي الميكانيكي أو الحرفي)، ومعناه أن كل كلمة في

الكتاب المقس قد أملاها الروح القس بصورة مباشرة و غير مباشرة. الثناني: هو القول: (بالوحي الديناميكي أو الوحي الفكري)، وفال أصحاب هذا القول: إن قولنا: (الكتاب موحى به): لا يعني أن الكاتب لم يقم بجهد للوصول إلى الحقائق التي دونها لكنه كان مقتادأ بإرشاد سماوي في عمله هذا. وبناءً عليه فإن الكلمات كانت من وضع الكاتب واختياره، لكن الحقيقة المدونة كانت من الله، أو بمعنى آخر: الفكرة وحي من الله، والصيغة من الكاتب. و هذا ما يُعطي الكتاب مجالا لإظهار شخصياتهم، وبه يفسر تنوع الأساليب في الكتابات

ويعتقد النصارى أن الروح القس أوحى بتفسير أسفار الكتاب المقس كما أوحى بكتابتها، يقول (هنري ثيسن) في أثناء حديثه عن علاقة الروح القس بالكتاب

المقس: ((ليس الروح الققس هو كاتب هذه الأسفار بالوحي فحسب، وإنما هو أيضـً يعطي التفسير لها)(1) .

## رابعاً: اعتقاد النصارى باستمرار الوحي والإلهام:

يحدد لنا ما جاء في (دائرة المعارف الكتابية) الوقت الذي ظهرت فيـه ظــاهرة الوحي في العصر النصراني، حيث جـاء فيهـا مـا نصـه: (إن الحركـة التاريخيـة التني بدأت في يوم الخمسين وأدت إلـى تأسبس الكنيسـة الجامعة ، بدأت بمعموديـة الروح القدس.. وظلت تحت قيادته وسلطانه ، وأصبح حضور الروح القدس هو العلامة
 كرنيليوس() في قيصيرية() (.) كمـا طلب الروح القدس من الكنيسـة في أنطاكيـة أن تفرز بولس وبرنابا() للعمل الذي دعاهما إليه.. وأرشد الكنيسة لحل أعوص المشاكل
 . (Y) يافا: مدينة ساحلية في فلسطين، تقع على البحر التنوسط، تعاقب عليها حكومات عدة، وهي اليوم تكون الجزء الجنوبي من تل أبيب.

 النصر انية في [سفر أعهـال الرسـل]، ويعد النصــارى حادثـة دخولـه في النصـرانية خطوة حاسمة في تحرير النصر انية من القيود اليهودية. (ڭ)
 (لأو غسطس قيصر)، وكانت مدينة عظيمة بها الكثير من القصور والمبـاني العامـة و الفـاخرة، أمـا سكانها فكانوا خليطـَ من اليهود والأمم، وكانت تكثر المشـاحنات بينهــا، وفي العصـر الحاضـر أسفرت بعثـات التنقيب عن اكتشافات أثرية تعود إلى عصور الميلاد وما قبله.



 كان رجلا لطيف المعشر، سموح النفس، ذا شهامة. وقد ذكرت (دائرة المعارف الكتابيـة) أن اسم [إنجيل برنابا]
 وجوده أصـلا، وقالت عن [إنجيل برنابـ] المتداول: (أمنا إنجيل برنابـا المتداول حاليأ فيرجع إلـى القرن الرابع عشر، و هو إنجيل واضحح التزييف كتبـه أحد المرتدين عن المسيحية في الأندلس. ولا توجد مخطوطاته إلا في الاسبانية والطليانية) .

التي نتجت عن كرازنتها للأمم... لكل ذلك نستطيع أن نطلق على عصر الكنيسـة
»عصر الروح القسس«..) (1. .

أما السبب في إرسـال الروح القدس للنصــارى فهو تحقيقاً للوعد الذي وعده
 لهم ليرشدهم إلى طريـق الحق، ويعلمهم كل شـيء، يقول (هنري ثيسن) عن هذا

 مؤمن ومن ثم فلا يحتاج المؤمن إلى إعلان خاص إضافي أو بصيرة سرية ( ( يوحنا

 وبسبب هذا الو عد ـ الذي تمسك بـه النصـارى بكل قوة ـ ومـا قام بـه شيوخ النصارى ـ كما سنذكره بعد قليل ـ نجد رؤساء الكنيسة يقدمون أنفسـهـم لأتباعهم علىى

أنهم أثخاص ملهمون، اتخذوا جميع قراراتهم بتوجيه روح القسس(م).

## خامساً: لماذا قال النصارى بعقيدة استمرار الوحي والإلهام؟!.


 أصحابها لأتباعهم أنهم اتخذو ها بإلهـام من الروح القدس، ليمنحو هـا طـابع القداسـة و المصداقية، ومن ثم تملك الحجية التي توجب عليهم التسليم بها و إتباعهـا، وفيمـا يلي أذكر مثالين على ذللك ليتضح من خلالهما السبب في قول النصـارى بعقيدة استمرار
الوحي والإلهام:



 (r)




المثــال الأول: ذكرنـا فيمـا سـبق(') أن النصــارى كـانوا يتبعـون فـي عهودهم

 ^^



 وذكرنا أن (متى هنري) قـل في تفسيره لهذا النص: إن المسيح (أوكل إلىى تلاميذه أن يحفظوا النـاموس بكل عنايـة، وعرفهم خطورة إهمالـه أو الازدراء بـه:

 - إلغاء أصغر وصايا الله من ناحية التعليم أو الممارسة أمر بـالغ الخطورة، ويعد هذا أمر أ أكثر من مجرد كسر الناموس: إنه نقض لشريعة الهّ.. - وكلما زاد انتشـار مثل هذه المفاسد زاد الأمر سوعأ، إن كسر النـاموس يعد صفاقة بالغة، غير أن الأشنع من ذلك هو أن نُـلّم الناس هذا ومن يأتي هذا
العمل فسوف ((يُدْعَى أصنْرَرَ فِي مَكَكُوتِ السنَّمَاوَاتِّ) ...))(').
 النصـارى، وكما يفسره علماؤ هم، ولكن موقف النصـارى من التشريع اليهودي تغير
 على الأتباع الجدد وبخاصة من غير بني إسر ائيل، فعقدوا لذللك مجمعا سمي (مجمع الثبيوخ) أو (المجمع الرسولي)(ث)، خرجوا منه بعدة قرارات من أههها:
( ( ) أن لا يثقل علـى الـر اجعين إلـى الهـ مـن الأمـم، أي لا يلـزمهم الخضـوع
لناموس موسى.
(Y) أن يمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الام والمخنوق والزنا. والسؤ ال هنا: هل سيأخذ النصـارى بهذه القرارات بعد ما علموا موقف المسيح

 لهذا تفطن المجمعون على هذه القرارات فقاللا: إن هذه القرارات صـادرة بالاشتراك
 عَيْرَ هذِهِ الأَشْيَاءِ الْوَاجِيَةِ
 فقولهم: بــأن الـروح القـدس رأى ذلـك أعطـى قـرار اتهم تلـلك طـــابع القداســة
 ((الأسلوب الذي صيغت به: عبروا عن أنفسهم بطريقة تدل على شيء من السلطان: »لألــه قد رأى الـروح القدس ونحن«ه بمعنـى رأينـا ذلـك بإرشـاد الـروح القدس، لـم يصدروا الأوامر بأي شيء 》الأنـه بـدا لهم حسنأاء بـل مـا رأوه أنـه حسن أمـام الروح القسس)(1)

وقد اتخذ باباوات الكنيسة النهج الذي اتبعه حضور هذا المجمع ـ مـن حيث التحكم بأمور الدين ونسبة ذللك إلى الروح القس ـ نهجاً لهم في اتخـاذ القرارات التي كان لها الأثر الأكبر في تحريف رسالة المسيح (1) المثال الثاني: ذكرنا قبل فليل(r) أن رؤساء الكنيسة القدماء قدموا أنفسهم لأتباعهم على أنهم أثخاص ملهمون، و على هذا الأساس لعبوا دورأ كبيرأ في تحديد النصوص المقسة وتقرير ها، وتم ترسيخ هذا التصور لدى أتباعهم اللاحقين الذين

فبلوا هذه القرارات وتمسكوا بها، بدعوى أن السابقين اتخذوا القرارات بتوجيه الروح القنس(1)

يقول الأستاذ (ساجد مير) عن هذه الظاهرة: (العجيب أن علماء اليهود أيضأ
حين أخرجوا بعض الكتب من العهـ القديم، واعتبرو ها من الأبوكريفا أي المنحول أو غير موثوق بها، ادّعوا أنهم يفعلون ذلك بتوجيه „الروح القدس،؛ وحينما اختار الآبـاء الكاثوليك بعض أجزاء »الأبوكريفا«في مجامعهم ادّعوا أن ذلك كان بتوجيه الروح القس؛ و عندما ردّ المسيحيون البروتستانت أسفار »الأبوكريفاه جميعأ فعلوا هذا باسم إلهام الروح القنس وتوجيهه؛ وظلت الكنيسة الآشورية تتكر رسائل بولس إلى جانب جميع الرسائل المقدسة زمنأ طويلا وذلك أيضأ باسم إلهام الروح)()
 أصحابها أنهم فعلوا ذلك بتوجيه الروح القسس؟!. إن القول: (بتوجيه الروح القس) أضفى على تلك القرارات ثوب القداسة عند عامتهم وإن كانت منضاربة، لهذا تمسك رؤساء الكنائس بهذه العبارة أشد التمسك فهي العبارة التي تمكنهم من تغيير ما لا يعجبهم دون اعتراض.

سادساً: أدلة النصارى على هذه العقيدة: يستدل النصارى بعدة أدلة أهمها:











 أَعْطاهُمُ الرُوُحُ أنْ يَنطِّقوا....






## المبحث الثاني:

## عقيدة استـهرار الوحي والإهام عند الاثنى عشرية

أولاً: مفهوم الوحي والإلهام عند الاثثى عشرية:

*     * مفهوم الوحي عند الاثنى عشرية:

جاء في مصادر الاثثى عشرية أن الوحي لغة هو: ((الإشارة والكتابة
والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكلما ألقيته إلى غيرك)(1) (1). ويعرف (المرتضى) الوحي في العرف فيقول: (الكلام الخفي من جهة ملك في حق نبي في حال اليقظة))(「).

ويقول (المفيد) في كتابه (تصحيح اعنقادات الإمامية): (أصل الوحي هو الكلام الخفي، ثم قد يطلق على كل شيء قصد به إفهام المخاطب على السر له عن غيره والتخصيص له به دون من سواه، وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخص به الرسل ـ صلى اله عليهم - خاصة دون من سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبي صلى اله عليه وآله وسلم...

وعندنا أن اله تعالىى يسم الحجج بعد نبيه صلى اله عليه وآله وسلم كلامأ يلقيه إليهم في علم ما يكون، لكنه لا يطلق عليه اسم الوحي لإجماع المسلمين على أنه لا وحي إلى أحد بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم)() .

## * مفهوم الإلهام عند الاثنى عشرية:

لم أجد في كتب الاثنى عشرية ما ييين لنا حقيقة الإلهام سوى ما رواه (الكليني) في (باب جهات علوم الائمة عليهم السلام) عن (موسى الكاظم) "ألّهُ أنه قال:
((أما النكت في القلوب فإلهام))(1) (1)


ومعنى (النكت) هو: أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها، وقوله: (أما
النكت في القلوب فإلهام): كناية عن أنه يلقى في قلبه ما يصير به طالبأ للحق متهيئّا

## ثانياً: الروح القدس عند الاثنى عشرية:

اختلفت آراء الاثثى عشرية في تحديد ماهية الروح القنس تبعأ لاختالف

 اصطلاح متأخريهم - كما يقول (أبو الحسن الثمراني) - (القوة القسسية) (م)، في حين يطلق (المظفر) اسم (القوة القدسية) على قوة الإلهام عند الإمام(). ويستدل القائلون: بأن الروح القنس هو (قوة قدسية) انتقلت من النبي الإمام بعدة روايات، مثالها:

ما روي عن (أبي عبد اللّ) هِّهُ أنه قال: (إن اله تبارك وتعالى جعل في النبي صلى الهُ عليه وآله خمسة أروح... وروح القدس فبه حمل النبوة فإذا فبض النبي اننقل روح القس فصـار إلى الإمام.. وروح القس كان يرى بهـ)(ل) يقول (أبو الحسن الثعراني): (ليس مراد الإمام ههنا جبريل ولا العقل الفعال إذ قال: إذا قبض النبي (صلى الله عليه وآله) انتقل روح القدس فصـار إلى الإمام، وليس هذا صفة جبريل بل صفة قوة كانت خاصة بالنبي (صلى الله عليه وآله) ثم اتصف بها الإمام بعده)(^).
ويبين (المازندراني) سبب تسميته (بالروح القس) قائلا: (باعتبار اتصافها بالقوة القسية التي تتجلى فيها لوايح الغيب وأسرار اللكوت المختصة بالأنبياء

والأوصياء وهم بسببها عرفوا الأشياء كلها كما هي وصاروا من أهل النتليم والإرشاد، ويؤيده ما ذكره بعض المحققين من أن الروح جود من الله تعالى وفيضه الصادر منه، وإنما كان روحأ لأنه مبدأ كل فيض وراحة وحياة حقيقة، فهو الروح

التي بها قوام حقيقة النبوة)(1)

## 

بلغ كلام الأئمة أئتنهم قول الهـ تعالى، يقول (المازندراني): (إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين فول اله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى))(٪)"، وإنه يجوز لمن سمع حديثأ عن (أبي عبد اللّ) ولّهُ أن يرويه عن أبيه أو أحد أجداده؛ بل يجوز أن يقول: قال الهـ تعالى(5)

## رابعاً: اعتقاد الاثثى عشرية باستمرار الوحي والإلهام:

يعتقد الاثثى عشرية أن الوحي لم ينقط بوفاة النبي من بعده، ولكنهم استبدلو ا اسم الإلهام بالوحي، والسبب في ذللك كما يقول (المفيد) في كتابه (تصحيح اعتقادات الإمامية): (إجماع المسلمين على أنه لا وحي إلى أحد بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم)(م)
يقول (المظفر) عن هذا الاعنقاد في أثناء حديثه عن صفات الإمام وعلمه: (.(.أما علمه فهو ينلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله، وإذا استجد شيء لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القسسية التي أودعها اله تعالى فيه، فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه علمه على وجها الحقيقي، لا يخطأ فيه ولا يشتبه ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى

$$
\begin{aligned}
& \text { - 7. } 1 \text { - }
\end{aligned}
$$

تلقينات المعلمين، وإن كان علمه قابال للز يادة والاشتداد، ولذا قال صلى الله عليه وآله في دعائه: (رب زدني علماً)...
إن فوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته، فيكون في صفاء نفسه القدسية على اسنعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حالة، فمتى نوجه إلى شيء من الأشياء وأر اد معرفته اسنطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية بلا نوقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم، وتتجلي في نفسه المعلومات كما تتجلي المرئيات في المرآة الصافية لا غطش فيها ولا إبهام))(! .

## خامساً: لماذا قال الاثظى عشريـة بعقيدة استيرار الوحي والإلههام؟!.

خالفت الاثنى عشرية القرآن الكريم و السنة النبوية في كثير من مسـائل العقيدة و الفقه، و هذه المسائل لو لم يؤكدها علمـاء الاثتـى عشـريـة لأتبـاعهم لمـا اتبعو هم، لهذا ركز علماء الاثنى عشريـة على روايات الأئمـة وجعلو هـا المصدر الرئيسـي للمذهب، ثم نسبوا بعد ذلك روايات عدة إلى الأئمـة نؤكد مسـائلهم المخالفـة، وقـالوا: إن الـوحي والإلهام مستمرين في الأئمة، وإن ما جاء عن الأئمة إنما هو مأخوذ من وحي الروح القدس، وجعلوا فولهم: ((إن الائمة لا بتكلمون إلا بالوحي))(†) قاعدة أساسـية لهم، ومـا ذلك إلا ليمنحو ها طابع القداسة و المصداقية، ومن ثم تملك الحجيـة الني توجب عليهم التسليم بها و اتباعها، وفيما يلي أذكر مثالين يتضح من خلالهما السبب في قول الاثنى عشرية بعقيدة استمرار الوحي والإلهام:

المثال الأول: يقول الاغثى عشرية بإمامة الأطفال يؤكد ذلك ما روي في (الكافي) من أن الإمام (محمد الباقر) هِ

سنين؟ فقال: نـعم، وأقل من خمس سنين)()() وقالوا: إن الجو اد كان إمامأ وهو ابن خمس سنوات(६)

و السؤ ال هنا: هل سيقبل الناس إمامة طفل إن لم يكن هذا الطفل وُهب ما يميزه
عن غيره؟!.

بالتأكيد لا، لهذا سعى علماء الاثنى عشرية لترسيخ اعتقاد استمرار الوحي والإلهام في الأئمة، واستعانوا على ذلك بما سطروه في تاريخ الأئمة، من أن جميع أئنتهم لم يحتاجوا إلى معلم يعلمهم ولا مربي يربيهم، ولهذا نرى أحد مر اجعهم وهو (المظفر) يستدل على فوة الإلهام عند الأئمة بذلك، حيث يقول: (ييدو واضحأ هذا الأمر في تاريخ الأئمة عليهم السلام كاللبي محمد صلى الله عليه و آله، فإنهم لم يتربوا على أحد، ولم يتعلموا على يد معلم، من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد، حتى القراءة والكتابة ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستناذ في شيء من الأشياء، مع مالهم من منزلة علمية لا تجارى. وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقتّه، ولم تمر على ألسنتهم كلمة (لا أدري)، ولا تأجل الجواب إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك. في حين إنك لا تجد شخصأ مترجمأ له من فقهاء الإسلام ورواته و علمائه إلا ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذنته على غيره وأخذه الرواية أو العلم على المعروفين وتوقفه في بعض المسائل أو شكه في كثير من المعلومات، كعادة البشر

في كل عصر ومصر )(1).
المثال الثاني: يعتقد الاثنى عشرية أن كل ما خرج من أفواه أئمته حق يجب الأخذ به، وكل ما لم يخرج من عندهم فهو باطل مردود، ولهذا نجد (الكليني) يبوب أحد أبواب كتابه (الكافي) بعنوان: ((إنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل)()، واستدل على اعتقادهم هذا بعدة روايات منها: ما روي عن (أبي جعفر) هِّه أنه قال: ((ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما خر ج منا أهل البيت وإذا تشعبت


وروي عنه أيضًا أنه فال لسائليّه: ((نشرّقا وغربّا فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئًا خر ج من عندنا أهل البيت)(1)
ولنا أن نسأل: لئن كانت مصادر الاثثى عشرية تشهـ بتعارض روايات أئتهم
وتنتضهاه، فأين الصحيح في ذالك التعارض، وأين الحق في ذالك التناقض؟!. هل سيصدق الناس هذا القول وروايات الاثثى عشرية ينقض بعضها بعضا؟!! بالتأكبد لا، لهذا لجأ علماؤ هم إلى القول: باستمرار الوحي والإلهام في أئنتهم، وأن ما جاء عن الأئمة إنما هو مأخوذ من وحي الروح القسس، وبهذا القول أضفوا على تلك الروايات ثوب القداسة التي توجب على أتباع هذا الدذهب التنليم بها و إتباعها، وإن كانت متعارضة أو متناقضة.

## سادساً: أدلة الاثنى عشرية على هذا الاعتقاد:

وردت في مصادر الاثثى عشرية عدة روايات تثبت لأئتنم الوحي والإلهام، من أمثلة ذلك:
 محدثون، يحدثهم روح القس ولا يرونه، وكان علي الئهِّهِ يعرض على روح القس ما يسئل عنه، فيوجس في نفسه أن قد أصبت بالجواب فيخبر فيكون كما قال))(٪). وروي عن (أبي عبد اله) ) يجيب ؟ فقال : إلهام وسماع وربما كانا جميعا))() كذا ما روي عن (أبي عبد الل) ) منا لمن يرى في منامه، وإن منا لمن يسع الصوت مثل صوت السلسلة التي تقع في الطست، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبر ائيل وميكائيل))(8).

$$
\begin{aligned}
& \text { (') السابق - نفس الموضع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 7 \text {. \& }
\end{aligned}
$$

 جاء في حديث (لسؤال جبريل النبي علي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم (الساعة))(')، فكذللك - تروي مصادر الاثثى عشرية - أن (جبريل) لالئّهِ جاء (لأبي جعفر) (
 ثلاث لا يعرفهن غيرك و غير رجل واحد؟ فسكت عنه حتى فرغ من من طوافه ثم دخل الحجر فصلى ركتتين وأنا معه، فلما فرغ نادى: أين هذا السائل؟ فجاء وجلس بين يديه فقال له: سل فسأله مسائل فلما أجيب قال: صدقت ومضىى، فقال أبي الثئهِّه: هذا

جبريل أناكم يعلمكم معالم دينكم)() ()



سابعأ: اعتقاد الاثثى عشرية أن الله تعالى ناجى (علياً) لم يكتف علماء الاثثى عشرية بما نسبوه لأئتهم من الوحي بل زادوا علما على
 عن النبي (ألهُ أنه قال: (إن الهُ ناجى علياً يوم الطائف ويوم عقبة تبوك، ويوم
خبير ()()

كذا هـا يروبه (المفيد) عن (حمران بن أعين) من أنه فالٍ: (فلّت لأبي عبد الله






(گ) (济

عليه وآله وسلم كان محاصرأ أهل الطائف وأنه خلا بعليٍ ٍالئَّهُّ يومأ، فقال رجل من أصحابه: عجبأ لما نحن فيه من الشدة وإنه يناجي هذا الغلام منذ اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنا بمناجيه إنما يناجي ربه، فقال أبو عبد الله: إنما هذه (أشياء يعرف بعضها من بعض)()(1)

الصحابة ـ، أم الهَ تعالى ـ كما قال الرسول وإذا كان الله تعالى هو الذي ناجاه فهل حل الله تعالى في رسوله
(عليا) (ع) !!! !

## المبحث الثالث:

## أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم

## استتمرار الوحي والإهام

اتثق النصارى والاثثى عشرية في مو وفهم من الوحي والإلهام في جوانب عدة
يمكنتا تلخيصها فيما يلي:
أولاً: الروح القدس عند النصارى والاثنى عشرية:
اتنق الفريقان على أن رسول الوحي هو (الروح القنس)، و هو ليس (جبريل)

وافترقت الاثنى عشرية عن النصـارى في تحديد ماهية (الروح القس)، فهي
تعتقد أن (الروح القس) خلق أعظم من الملائكة، أطلق عليه متأخرو هم اسم (القوة القسية)، أما النصارى فتتتقد أن (الروح القس) هو الأقتوم الثالث من ثالوثهم المقس.

ثانياً: مكانة الموحى به عند النصارى والاثنى عشرية:
تعتقد النصـارى أن أسفار الكتـاب المقدس موحى بهـا مـن الهَ تعـلـى، وأن اله تعالى أشرف على كتابتها، وعلى هذا الأساس نجدهم يؤكدون عصمة الكتاب المقدس وعدم تعرضـه للخطـأ، ويعللون ذلك بقولهم: (لأن اله هو الكاتـب الأساسـي للكتـاب المقدس، ولأن الله لا يمكن أن يوحي بالزيف، فإن كلمته صـادقة وموثوق بهـا تمامـا.. وإذا كان الكتاب المقدس موحى به من اله، وقد أشرف الهَ على كتابته، فلا يمكن إذأ أن يخطئ)(1)

$$
\begin{aligned}
& \text {.([117 }
\end{aligned}
$$

وكـللك تعتقد الاثثـى عشـرية أن الأئـــة لا بتكلمـون إلا بـالوحي، و علـى هذا الأساس نجد أكثر هم يؤكد عصمة الرو ايات التي رويت عن الأئمـة(')، ويعللون ذلك بقولهم: إن كلام الأئمة كلام الله تعالى، وأنه لا اختلاف في أقو الهم كما لا اختلاف في قوله تعالى، و على هذا لا يجوز إنكار أي شيء جاء عن الأئمة وإن كـان متعارضـَا أو متتاقضأ، لأن الإنكار عندهم كفر.

## ثالثاً: اعتقادهم باستمرار الوحي والإلهام:

تعتقد النصـارى باستمرار الوحي والإلهـام في رسل المسيح الئَّهُ وتلاميذه، ومـن ثـم في بابـاو ات الكنبسـة ورؤســائها، الذين قدموا أنفسـهـ لأتبـاعهم علـى أنهـم أثخاص ملهمون، وأنهم اتخذوا جميع قرار اتهم بنوجيه الروح القسس. وكذلك تعتقق الاثثى عشرية باستمرار الوحي والإلهام في الأئـــة، فالإمـام متى توجه إلى شيء من الأشياء و أراد معرفته استطاع معرفتـه بـالقوة القسسية الإلهاميـة، وتتجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المـر آة الصـافية، و على هذا فإن أئمة الاثنى عشرية لا يتكلمون إلا بالوحي.

رابعاً: اللسبب الذي أدى إلى اعتقاد الفريقين باستمرار الوحي والإلهام: اتخذ رؤساء الكنائس النصرانية وباباو اتها الاعتقاد باستمرار الوحي والإلهام در عأ لهم تقيهم من اعتراضات أتباعهم على قراراتهم المخالفة لما جاء به المسيح
 ومن ثم الحجية التي أوجبت على أتباع النصرانية التسليم بها واتباعها، لهذا نجدهم يتمسكون أشند التمسك بقولهم: (بتوجيه الروح القسس)، فهي العبارة التي تمكنهم من تغيير ما لا يعجبهم دون اعتراض.

كذلك اتخذ الاثثى عشرية الاعتقاد باستمرار الوحي والإلهام در عـأ لهم تقيهم من اعتر اضـات أنبـاعهم على الروايـات المخالفة لمـا جـاء في القر آن الكريم والسنة

$$
\begin{aligned}
& \text { - 7.^ - }
\end{aligned}
$$

النبوية، كذلك اتخذوه در عـأ تقيهم مـن اعتر اض أتباعهم على الرو ايـات المتعارضـة ومناقشتـتها، لـيس هذا فحسـب بـل أيضــا مـنح هذا الاعتقــد هـذه الروايــات القداسـة والمصداقية، ومن ثم الحجية التي أوجبت على أتباع المذهب الاثثى عشري التسلبي بها واتباعها، ولهذا نجدهم يتخذون من قولهم: ((إن الأئــة لا يتكلمون إلا بـالوحي))(1) (لا قاعدة أساسية لهم.

هذه أهم أوجه التنشابه بين الفريقين في اعتقادهم باستمرار الوحي والإلهام.
(") بحار الأنوار - جغ ا ـص[100].

## المبحث الرابع:

## الرد على النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم باستـمرار

## الوحي والإلهام

ذكرت فيما سبق عن الروح القنس ووظائفه لاى النصارى والاثثى عشرية، وتناولت أهم وظيفة له وهي الوحي والإلهام بشيء من التنصيل، وسأيبين في هذا المبحث من الروح الققس عند المسلمين؟ وما موقفهم من القول باستمرار الوحي والإلهاء؟!!
ثم سأعقبه برد على اعتقاد النصارى والاثثى عشرية باستمرار الوحي والإلهام من خلال مصادر هم المتمدة. أولا: الروح القسس عند المسلمين:
تحدث القرآن الكريم - المصدر الأول عند السسلمين ـ عن الروح القنس في




تعالى:



وكما لم يترك القرآن الكريم بيان حققة الروح القس للعقول البشرية القاصرة
فانْه أيضأ قد وضح صفاته قال تعالىى:
.


لَقَوْلُ رَسْوِِكِرٍِ
بهي المنظر، وهو (جبريل) عليه الصلاة والسلام،


 ليس هو من أفناد (أفناد: جماعات) الملائكة، بل هو من السادة والأشر اف، معتتى به
 عظيم جدأ، أن الرب عزَّ وجلَّ يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل..))(1' .

وقد وضح القرآن الكريم أن من ضمن وظائفه الرّهِّهِ نأييد الرسل، وحمايته لهم فَال تعالى：


كَذَبتُمْ وَوِْيقَا نَفَنُؤُ


هل يؤيد الله تعالى أتباع الرسل بروح القسس كما أيد رسله؟！． لقد أيد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بملائكته في مو اقف كثيرة، من هنه الهو اقف ما أخبرنا به القرآن الكريم في［سورة الأنفال］قال تعالى：







وروى (ابن عباس) - رضي اله عنهما ـ عن النبي آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب)(1) .'
كذلك ما جاء في مناقب الصحابي الجليل (حسان بن ثابت) ملّ من أن الرسول
 وفي رواية أن رسول اله من فال في رسول اله عن رسول اله
 اله عز وجل لمن شاء من عباده المؤمنين ليقويهم بذلك.

## ثاثياً: الوحي والإلهام عند المسلمين:

عرف أهل العلم الوحي بقولهم: ((الوحي في اللغة: إلقاء الشيء إلى النفس
خفية)()
((وهو في عرف الشريعة إعلام الله تعالى لأنبيائه بما شاء من أحكامه
وأخبار ه)(0) .

وعرفوا الإلهام بقولهم: ((الإلهام: أن يُلقي الهَ في النفس أمرأ يبعثه على الفعل
أو الترك، وهو نوع من الوحي يخص الهَ به من يشاء من عباده)(T) واتنفقوا على أنه لا يجوز العمل به إلا عند فَّد الحُجَج كلها في باب المباح، شذ

> عن ذلك بعض المبتدعة الذين يعدونه حجة((ل).

$$
\begin{aligned}
& \text { (') أخرجه البخاري في كتاب المغازي ـ باب شهود الملانكة بدرا ـ ـرقم الحدبث (990). }
\end{aligned}
$$





 الطبعة الثانية ــدار المعرفة ـ بيروت).

ومن الأمتلة على وقوع الإلهام ما أخبرنا به القرآن الكريم عن الحواريين قال
تعالى:

مُسْلِمُونَ
اتنق أكثر المفسرين على أن المراد بالإيحاء في هذه الآية أحد أمرين: الإلهام،

يقول صاحب تفسير (زاد المسير): (في الوحي إلى الحواريين قو لان: أحدهما: أنه بمعنى الإلهام، قاله الفراء ـ وقال السدي: قذف في قلوبهم.

والثناني: أنه بمعنى الأمر، فتققيره: أمرت الحواريين))(1).
وورد في السنة النبوية أن هناك ملهمين تحدثهم الملائكة وتلهمهم بالحق، من
أمثلة ذللك ما جاء في مناقب أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) (ألّه؛ عن (أبي
 يك في أمتي أحد فإنه عمر "، زاد زكرياء بن أبي زائدة، عن سعد، عن أبي سلمة،
 غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فعمر ")(٪). يقول الإمام (ابن حجر العسقلاني) في شرحه للحديث: (محدَّنون: بفتح الدال جمع محدَّث، واختلف في تأويله فقيل: ملهم، فاله الأكثر، قالوا: المحدَّث بالفتح هو الرجل الصادق الظن، و هو من ألقي في روعه شيء من قِبِل الملأ الأعلى، فيكون كالذي حدثه غيره به.. وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد، وقيل: مُكلَّم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة))(ّ).


أما شرطصحة الإلهام فهو كما يقول (ابن حجر): (إن المحدَّث منهم إذا تحقق وجوده لا يُحكم بما وقع له، بل لابد من عرضه على القر آن فإن وافقه أو و افق السنة
عُمل به وإلا تركه))(1).
 قال: ((ما أناكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل))(٪) ولكن ما ورد عند النصارى من القرارات التي فيل: إنها اتخذت بإلهام من
 أساسها حيث ألغت لزوم العمل بها، ثم تبنت قرارات مخالفة لما جاء به المسيح العَّهُّهُ. كذلك الروايات التي روتها الاثنى عشرية في مصـادر ها فإن أكثر ها مخالف

لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. وإذا كان الحواريون والأئمة من أصدق الأتباع وأشدهم تمسكأ بما جاء به الأنبياء عليهم السلام فإنه يستحيل أن يكون ما ورد في مصادر الفريقين حول إلهام الروح القس بتلك القرارات والروايات أمر أ صحيحاً ثابنتأ. لأن الإلهام من اللّ تعالى لا يكون إلا بما هو حق موافق لما جاء به الأنبياء عليهم السلام من اله تعالى و لا يكون بنقض ما جاءوا به.

ثالثاً: مصادر النصارى والاثنى عشرية تبطل دعوى استمرار الوحي
والإلهام:

## أولاً: مصادر النصارى تبطل دعوى استمرار الوحي والإلهام: <br> \% من الذي أوحى؟!.

يفاجئنا النصارى بعدما قرروا أن الكتاب المقس وخاصة الأناجيل الأربعة من وحي الروح القسس يفاجئوننا بنقضهم لما قرروه؛ فقد جاء في (دائرة المعارف الكتابية) أن (متى) و(لوقا) اعتمدا في كتابة إنجيليهما على [إنجيل مرقس] ومصـادر أخرى رمز لها في المخطوطات القديمة بـ(Q)، وفيما يلي نورد ما ذكرته (دائرة

المعارف الكتابية): (أغلب النقاد المعاصرين يرون أن كلا من متى ولوقا كان لديهما إنجيل مرقس مع غبره من المراجع، فميَّى- إن كان قد استخذم إنجيل مرقس - قد سار في الإصحاحات الأولى، على ترتيب موضو عي جامعأ بين مرقس ومصدره الآخر أو مصادره الأخرى، أما لوقا فقد سار على ترتيب مرقس.. في كل الإنجيل تقريبا.. ويدور جدل كثير حول الأجزاء المثتتركة بين منَّى ولوقا، ولكنها لا توجد في مرقس، و هى عادة تختص بأحاديث يسوع. وأكثر النظريات قبو لا الآن هي أن مَّى "Q" ولوقا قد استخذما إنجيل مرقس، وكذلك مجموعة الأقوال، التي يطلقون عليها وهى (الحرف الأول من كلمة ألمانية معناها: المصدر) ))(1' وتقول عن [إنجيل لوقا]: ((لكن لا يمكن القول بأن لوقا ـ ـلو أنه استخدام إنجيل مرقس- قد حاكاه محاكاة ساذجة، بل ترك طابعه على كل حادثة، كما اختار منها ما يتفق مع هدفه. وليس من السهل دائما أن نقول ماذا كان دافعه، ولكن من الخطأ أن نظن أن لوقا قد سجل اعتباطأ كل حادثة وجدها في مختلف الوثائق، أو كل رواية بلغت مسامعه، فهو يذكر في مقدمته ما معناه أنه قد أنتقى ما سجله من بين الكميات الضخمة من المعلومات، ونسجها كلها في قصة متماسكة مرتبة. ويقول هارناك (في كتابه "دراسات في العهج الجديد- أقوال يسوع" - T ): إن موضوع مرقس "قد عولج بدقة علمية"، وأن لوقا قد استخدم إنجيل مرقس كأحد مر اجعه، و هناك مؤلفات كثبرة عن اتفاق البشبرين تبين مدى التطابق بين لوقا ومرقس... ولكن ما يمكنا أن نقوله باختصار هو أن كل ما وصل إليه النقد في هذا الموضوع، إنما قد أثبت حقيقة ما ذكره لوقا نفسه عن أسلوب بحثه كمؤر خ مدقق ، و استخدامه بأمانة ما تجمع لديه من مادة))(). إن ما ذكرته مصادر النصارى عن المصادر التي استقيت منها مادة الأناجيل

ينقض قولهم بوحي الأناجيل الأربعة.

* لغة الأناجيل:

ذكرنا فيما سبق أن (منى) و(لوفا) اعنمدا في كتابة إنجيليهما على [إنجيل
مرقس]، فما نقول مصـادر النصـارى عن لغة [إنجيل مرقس]؟!.
جاء في (دائرة المعارف الكتابية) عن مفردات [إنجيل مرقس] مـا نصه: (يبلغ
عدد المفردات في إنجيل مرقس (في الأصل اليوناني) •سس. ا كلمة.. ونحو ربع الكلمات التسع والسبعين التي ينفرد بها مرقس، هي كلمات غبر بليغة.. كما يذكر هو كنز ثلاثأ وثلاثين كلمة أو عبارة غريبة غير شائعة))(1) ( فهل يعقل أن يوحي الله تعالى إلى عباده كلمات غبر بليغة و عبار ات غريبة؟!!

* أسفار الكتاب المقدس بين التعارض والتناقض: من المتفق عليه عند جميع الناس ليكون أي كتاب حجة ـ يجب الأخذ به على أنه شربعة الله تعاللى ودينه ومجموع أوامره ونواهيه ـ بجب ألا يكون ذلك الكتاب متناقضأ مضطربأ بهـدم بعضه بعضأ فلا تتعارض تعاليمه، ولا تتناقض أخباره، بل يكون كل جزء منه متممأ للآخر ومكملا لهـ؛ لأن ما بكون من عند الله لا يختلف ولا بتتاقض()، ولكن النصـارى نقضوا هذا الاتفاق واعتمدوا كتاب مليء بالنصوص المتعارضة والمتناقضة مصدر آ دينياً لهم، وفيما يلي أذكر مثالبن يوضحان التناقض و التعارض الموجودين في نصوص الكتاب المقدس: المثال الأول: نسب المسيح بين التعارض واللقض:


 وليثبتو ا ذلك أورد (متى) و(لوقا) نسب المسيح في إنجيليهما، إلا أن ما أورده (لوقا) في إنجيله يتعارض مع ما أورده (متى) في إنجيله، (فمتى) يقول: إن المسيح



 ابن（داود）ال⿰㇒夫见
 لا يحقق مبتغى النصارى في نسبة المسيح الـ
 المثال الثاني：أيمكن سماع صوت الرب، أم ل؟！． ذكر（متى）في موضعين في إنجيله أنه سُمع صوت الرب الموضع الأول



أما الموضع الثاني فهو عندما تغيرت هيئة المسيح أمام تلاميذه على الجبل：


 وفي حين يؤكد هذان الإصحاحان سماع صوت الرب（الآب）－حسب معتقد النصارى－، نجد（يوحنا）يورد في إنجيله ما يعارض ذللك، فقد أورد على لسان
 وبهذا النص يبطل（يوحنا）أهم النصوص التي يستدل بها النصارى على بنوة المسيح له تعالى．

ثانياً: مصادر الاثنى عشرية تبطل دعوى استمرار الوحي والإلهام: * أختم الوحي أم استمر؟!.

يجيب على هذا ما ورد في كتاب (نهج البلاغة) ـ أهم مصادر الاثنى عشرية -




> يعوده، فقال: ((السلام عليك يا محمد هذا آخر يوم أهبط فيه إلى الدنيا))(٪).

وجاء في رواية أخرى أنه قال: (يا محمد الآن أصعد إلى السماء، ولا أنزل
 هبوطي إلى الدنيا، إنما كنت أنت حاجتي فيها))(5).

## * ما موقف الأنمة

يظهر لنا موقف أئمة الاثثى عشرية من الوحي من خلارل أمرين: الأول: إنكار هم من أن يكون عندهم شيء من الوحي، فقد جاء في (تفسير
 وسلم شيء من الوحي سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن
يعطى العبد فهمأ في كتابهه)(®).

الثاني: رد الأئمة أنباعهم إلى الكتاب والسنة، فقد ورد في كتب الاثنى عشرية روايات - ربما بلغت كثرنها حد التواتر ي يتبر أ فيها الأئمة من الخبر الدخالف لكتاب اله، ويخبرون فيها ببطلانه، وينهون أتباعهم عن قبوله، من أمثلة ذلك ما جاء عن



حقيقة، وعلى كل صواب نوراَ، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله
فـدعوه)(1)
و عنه أيضاً أنه فال: ((كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا
يو افق كتاب اله فهو زخرف)(٪) (「)

*     * مـا فائدة استمرار الوحي؟!.

لقد ودع رسول الله
للأئمة؟ وبماذا يوحى لهم؟ والدين قد تم وكمل، لا يزاد فيه و لا ينقص منه ولا يبدل، قال تعالى:
[المائدة:"].


اُلَكِكِيمُ ?
فال (ابن كثبر) - يرحمه الله - في تفسبر هذه الآية: (هذه أكبر نعم الله تعالىى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غبره، ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء، وبعثّه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شر عه،
 كِلَمَتُ رَبِكَ صِدْقَاوَمَدْلَا ابن عباس فوله:

والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدأ، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا))(1').
 ((قام فينا النبي عِّ مقامأ، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه)(ل) (ك) بل إن (الكليني) الذي أورد في كتابه (الكافي) بابأ بعنوان: (إنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل))(T)، أورد باباً يؤكد فيه الرد إلى الكتاب والـا بعنوان: (الرد إلى الكتاب والسنة، وأنه ليس شيء من الحنا يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة))(5)، وذكر فيه عدة روايات منها: ما رواه عن (أبي عبد اله) هِّه، أنه قال: (إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى واله ما ترك شيئَٔ يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبدٌ يقول: لو كان هذا أنزل في القر آن؟ إلا وقد أنزل الهّ فيه)() ${ }^{\text {أله }}$
هذه باختصـار أهم الردود على القول باستمرار الوحي والإلهام عند النصارى والاثنى عشرية.

## الفصل الرابع:

> عقيدة الرجعة عند النصارى و عقيدتا المهدي المنتظر والرجعة عند الاثنى عشرية
> وفيه أربعة هباحث:

㿥 المبث الأول: عقيدة الرجعة عند النصارى.

عشرية.
僠 المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصـارى والاتـنى عشـرية في عقيدتي المهدي المنتظر والرجعة.

المهدي المنتظر والرجعة.

## 

يعتبر الاعتقاد بعودة المسيح الئلِّهِ في آخر الزمان عند النصارى؛ وظهور
المهي المنتظر عند الاثثى عشرية؛ ورجعة الأموات عند كلا الفريقين من أهم العقائد التي ورثوها من أرباب العقائد السابقة من الوثنيين واليهود، وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة التي يتضح من خلالها الجذور الوثثية واليهودية لهذه العقبدة： ＜الهنود الوثثيون：

يعتقد الهنود الوثيون أن مخلصهم وحاميهم（فشنو）الذي ظهر بالناسوت باسم （كرشنا）سيأتي ثانية في الأيام الأخيرة．وكتب الهنود الدينية تقول：إنه متى عادت النجوم الثوابت إلى المكان الذي كان منه ابتداء دورتها، والحين الذي ابتدأ منه كل شيء بظهر（فشنو）بين الناس بهيئة فارس مدجج بالسلاح وراكب على فرس أشهب

## \gg المجوس القدماء：

（يتقق المجوس القدماء أنه سيمر على الأرض ألف عام يؤمن عندها الناس جميع بدين（زورستر）، ومجوس هذا العصر－وهم بقايا أولئك المجوس المعتقدين بألو هية（زورستر）－، يقولون：إنه يوجد ذات مقدسة بأرض تدعى（كانكودر）منتظرة أمر（يزيد سيروش）و هذا المنتظر سيأتي إلى بلاد الفرس ويعيد فيها الدولة القديمة، وينشر دين（زورستر）في الدنيا، ومتى أراد بعث الناس يأمر الأرض والبحر بإعادة بقايا الأموات، ويكسوهم（أورمزد）لحمأ ودمأ، أما الذين بقوا أحياء إلى اليوم الآخر فيميتهم ثم يحييهم كغير هم من الناس）（٪）（）

## ＜الأثينيون：






كان الأثينيون منتظرين مجيء بطلهم (كالويبوك) ثانية لكي يخلصهم من ظلم
الألمانيين، وهو الآن ر اقد حتى يعم البلاء و عندها يظهر ويخلصهم من الظلم(')
< اليهود:

ينتظر اليهود خروج رجل من (آل داود) في آخر الزمان يحكم العالم، ويعيد إلى اليهود عزهم ومجدهم، ويستعبد جميع الشعوب ويسخرهم لخدمة اليهود، ويطلقون على هذا الرجل اسم (المسيح المنتظر)() .
أما عقيدة الرجعة فيعدها اليهود من العقائد الأساسية في ديانتهم، وقد جاءت
نصوص كثيرة في أسفار هم المقسة ندل على إيمانهم برجعة الأموات فبل يوم













حِدَّا جِدَّا.
(٪) الككنز المرصود في قو اعد التلمود ـ ص[ [7].


 إسْرَأَيْنَ).

وهذا النص كما هو واضح فيه تفصيل لكيفية الرجعة، كيف تتجمع العظام؛ ثم اكتساؤها باللحم والعصب والجلد، ثم دخول الروح في الجسد، وانشقاق القبور، ثم خروج الأموات منها.

ولعل هذا النص أكثر نصوص العهـ القديم وضوحأ وأصرحها في دلالته على عقيدة الرجعة عند اليهود.

## المبحث الأول:

## عقيدة الرجعة(1) عند النصارى

يعد المجيء الثاني للمسيح الـَّهِّهِ من الحقائق الثابتة عند النصـارى، لهذا نجدهم متففين على الاعنقاد به في كل العصور النصرانية، يقول الدكتور (فريز صموئيل) عن هذا الأمر: (إن عقيدة المجيء الثاني للمسيح حقبقة لا شك فيها، ولأنها حقيقة مؤكدة، فقد أجمع عليها المسيحيون في كل العصور ، و هذه العقيدة معلنة بكل وضوح في الكتاب المقس)(٪)(٪) ويؤكد ذلك (ول ديور انت) بقوله: (إن الاعتقاد بعودة المسيح الثانية هو الذي
أقام صرح المسيحبة، وأن الأمل في الدار الآخرة هو الذي أبقى عليها))(؟). ويخلص (هنري ثيسن) بعد حديثه عن هذا المجيء إلى (أن المجيء الثاني
للمسيح هو أهم عقبدة))(5) لاى النصـارى.

## أولاَ: المفهوم النصراني للمجيء الثاني للمسيح ال충

يعتقد النصـارى أن مجيء المسيح الـَّهِّ الثاني من السماء سيكون على مرحلتين، ويميزون بينهما بإطلاقهم على مجيئه في المرحلة الأولى اسم: مجيء الدسيح في الهواء، ويطلقون على الثانية: مجيء المسيح على الأرض. ا ـ مجيء المسيح في الهواء:
يقول النصارى: أن المسيح في هذه المرحلة لا يأتي إلى الأرض بل يجمع مختاريه في الهواء، ويقوم الأموات في المسيح، ويتغير الأحياء، ويستنلون عليه بعدة نصوص أهمها:
 (الثاني) (بالرجعة) في أثناء بيانتا لهذّا العقيدة عنى النصارى.



ما كتبه (بولس) في [رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي (؟: 10-10)]:





「. مجيء المسيح إلى الأرض:
 وسيأتي من السماء إلى جبل الزيتون عيانأ أيضأ، وعندما يجيء إلى الأرض يأتي

معه مختاروه وخاصته، ويستثلون على ذلك بعدة نصوص منها:







(الْمَبِيح مَعَ جَيِيع قِيِّيسِيهِهِ).
وباختصـار فإن مجيء المسيح الثناي يتضمن أمرين: الأول: جمع مختاريه في
الهواء، والثاني: عودته ومختاروه إلى الأرض(1).

ثانياً: لماذا قالت النصارى بـالمجيء الثاني للمسيح اليَلِّهِ ؟!.
تنو عت أسباب مجيئه عند النصـارى بحسب تنوع مراحل هذا المجيء،
فأسباب مجيئه في الهو اء، هي باختصـار:
 صص[

يقول（هنري ثيسن）：（（هناك أمران ضروريان فبل أن يمكن للرب أن يأخذنا إلى نفسه، فيجب أولا أن يقوم الأموات المسيح، ثم يجب ثانياً أن يتغير المؤمنون
الأحياء)(1).

ץ．ليدين ويكافئ المؤمنين به على أعمالهم ويجازيهم．
「．ليحل القيود، وليرفع من يحجز الثر حتى ينمو الإثم ويتم برنامج الأيام
الأخيرة（「）
أما أسباب مجيئه إلى الأرض، فهي باختصـار：
（ ．ليستعلن ذاته وخاصته، فمتى ظهر المسيح فحينئذ يظهر معه المؤمنون－ حسب المفهوم النصر اني－في المجد．

「．ليخلص إسرائيل：
يقول النصارى：إن المسيح عندما يأتي سينجي إسرائيل أولا من أعدائه
الأرضيين، وهو لن يتوقف على هذه النجاة بل يعود فيجمع ثانية كل إسر ائيل ويوحد
بيت إسر ائيل وبيت يهوذا．
ب．ليدين الأمم：
تختلف هذه الدينونة عن دبنونة المسيح الأخيرة، والفرق بينهما كما يلي： أ．في دينونة المسيح للأمم يتمثل المسيح جالسأ على عرشه، أما في الدينونة

الأخيرة فيتمثل جالسأ على عرش أبيض عظيم．
ب．تتت دينونة الأمم على الأرض، أمام الدينونة الأخيرة ففي السماء؛ لأن
السماء والأرض لا تكونان بعد．
ج．تتم دينونة الأمم قبل الألف سنة، فور إتيان المسيح للأرض، أما الدينونة
الأخيرة فبعد الألف سنة．
د．يتجمع كل الأمم قبل دينونة الأمم، أما قبل الدينونة الأخيرة فيتجمع الموتى
فقط．

هـ. لا ترتبط دينونة الأمم بوجود القيامة، أمام الدينونة الأخرى فترتبط بوجود

و. تذكر فئتّن في دينونة الأمم، أما الدينونة الأخرى ففيها فئة واحدة. ز. لا تذكر الكتب قبل دينونة الأمم، ولكن قبل الدينونة الأخرى تفتح الأسفار. ح. الحكم في دينونة الأمم ثنائي، فالخراف لهم الحياة الأبدية واللكوت، أما الجداء فلهم النار الأبدية والعذاب الأبدي، أما الحكم في الدينونة الأخرى فهو واحد وهو (بحيرة النار).

ط. السؤال الهام الذي يسبق دينونة الأمم هو عن معاملة أخوة الرب الأصاغر، أما فبل الدينونة الأخيرة فهو عن السلوك العام. ؛. لينقذ الخليقة ويباركها.
0. ليقيم مطلكتهة (1)


## ثالثأ: متى يكون المجيء الثاني؟!وما علاماته؟!. * متى يكون المجيء الثاني؟!.

جاء في مصادر النصـارى أن لا أحد من البشر يعلم متى هذا المجيء، بل ولا





* ما علامات المجيء الثاني؟!.


يجيب (متى) على هذا السؤ ال بما ذكره في إنجيله عن علامات المجيء الثاني



 الصنَّتْتِ، وْيَجْمَوُونَ مُحْنَّاريهِ مِنَ الأرْبَع الرِيَّاح، مِنْ أقصَاءِ السَّمَاوَاتِ إلى

نقول (إلن هو ايت)(1) تحت عنوان (زمان الضبق) عن الضيقة والثدة التي
ستحصل - في آخر الزمان قبل مجيء المسيح الثاني ـ لمن أسمتهم (شعب الله): ((يوقع الثيطان كل سكان الأرض في ضبقة نهائية عظيمة، وإذ يكف ملائكة الله عن صد رياح شهوات الناس العنيفة وغضبهم الثدبد فكل عناصر الخصومة والنزاع سنتطلق، وسيكتنف العالم كله خراب أشد هولا من ذاك الذي حل بأورشليم في القديم... وسنكتنف شعب الله حينئذ مشاهد البلايا و الضيقات...)(Y) وتقول في موضع آخر عن علامات المجيء الثاني للمسيح: (يُسمع صوت الله من السماء معلنًا اليوم والساعة التي بأتي فيها يسوع ويسلم شعبه العهد الأبدي. وكهزيم أعلى الرعود سيرن صدى كلامه في كل أنحاء الأرض، وشعب الله سيقفون مصغين وأنظار هم مثبتة في السماء مستنيرة بمجده وهي تلمع .. لا يستطيع الأشرار
أن بنظروا إليهم..)(َّ).

وقد كان لهذه العلامات دور ها في ترحبب النصـارى على مختلف العصور
بالكوارث التي تحدث في العالم، لأنهم لا برونها كوارث بل بشائر بعودة مسيحهم إليهم، يقول (ول ديور انت) عن موقف النصـارى هذا:
(1) (إلن هو ايت): فيلسوفة دينية أمريكية، فيل عنها: إنها كتبت كتبأ أكثر من أي امر أة في التاريخ، وهي واحدة من أكثر المؤلفين الذين ترجمت مؤلفاتهم في تاريخ الأدب. بيظر: (الصراع العظبم إله هذا الدهر وهزيمته الآتية - إلن هو ايت ـ ترجمة إسحاق فرج اله - تنقيح: أنطوان عبيد


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

((كان ثمة عقيدة مشتركة وحدت الجماعات المسيحبة المنتشرة في أنحاء العالم: هي أن المسيح ابن الله، وأنه سيعود لإقامة مملكته على الأرض، وأن كل من يؤمن به سينال النعيم المقيم في الدار الآخرة، ولكن المسيحيين اختلفوا في موعد عودة المسيح؛ فلما أن مات نيرون، وخرب تيطس الهيكل، ودمر هدريان أروشليم، رحب كثيرون من المسيحيين بهذه الكوارث و عدّو ها بشائر بعودة المسيح.

ولما هددت الفوضى الإمبراطورية في أواخر القرن الثاني، ظن ترتليان وغيره أن آخرة العالم قد دنت... ولما لم تصدق كل هذه العلامات، ولم يعد المسيح، رأى عقلاء المسيحيين أن يخففوا من وقع هذه الخيبة بتفسير موعد عودته تفسير أ جديدأ....)(1)

## رابعاً: هرمجدون (النصرة النهائية):

(هر مجدون): اسم يطلق - في الأدبيات التور اتية ـ على أكبر وآخر حرب في التاريخ، وقد اختلف في تحديد المقصود بـ(مجدو)، فقد جاء في (دائرة المعارف الكتابية) أن معناه ((جبل مجدو)، والمرجح هو أنها إثارة إلى مدينة (مجدو) التي تحتل موقعأ استراتيجيأ هامأ بين السهول الساحلية وسهل يزر عيل (مرج بن عامر) المنبسط في شمالي إسر ائيل، وكانت منطقة مجدو بالغة الأهمية اقتصاديأ وحربيأ، لوقو عها على الطرق العامة، وقد جرت فيها أو بالقرب منها بعض المعارك الحربية الهامة في تاريخ إسر ائيل.. فأصبحت مجدو عنوانا للر عب والفجيعة))(٪). ويخالف هذا الرأي ما قاله (محمد السماك) من أنه: (يقع بين مرتفعات الجليل

في شمال فلسطين والضفة الغربية سهل ضيق يعرف باسم (سهل مجيدو))(T) وقائع هذه الحرب:

تصور لنا (إلن هوايت) أول مشاهد هذه الحرب قائلة: (ينزل المسيح على جبل الزيتون الذي من فوقه صعد إلى السماء بعد قيامته وحيث كرر الملاكان الو عد



 أورشليم الجديدة من السماء بيهائها الذي يخطف الأبصار فهي تستقر في الموضع


تلك الددبنة المقسة.
أما الآن فالشيطان ينأهب لخوض معركة أخبرة عظيمة للسيادة.. وحينئ يصف كل جيوشه من الهالكين تحت رايته وبواسطتهم يحاول تنفيذ خططه.. وهو يصور لرعاياه الهخدو عين بأنه الفادي ويؤكد لهم أن قوته هي التي أخرجتهم من فبور هم وأنه مزمع أن يظلصهم من أفسى طنيان..)(").") ونتابع بقية مشاهد هذه الحرب من خلال ما ذكره (هال لينسسي) (5 في في كتابه (العالم الجديد القاد)، حيث يقول: ((إن عبيى السيح سوف يضرب أو أولا أولثك الذين دنسوا مدينته القتس، ثم يضرب الجيوش الححتثدة في سهل مجيدو أو هرمجيلون، فلا غر ابة أن يرتفع الام إلى مستوى ألجمة الخيل مسافة . . بميل من القسس.... وهذا الوادي سوف يملاُ بالأدوات الحربية والحيوانات وجثّ الرئ الرجال والدماء..... عندما
 ساعة اللحظة العظيمة، فينقذ المسيح الإنسانية من الاندثار الكامل، وفي هذه الساعة






 منسوبا إلى جده "عدو " .. وكان مثل أرميا وحزفيال كا كاهنا ونـا ونبيا؟). دائرة المعارف الكتابية - جغـ صـ صـ

ينظر: موسو عة الأديان (الميسرة) - ص[§^؟].

سيتحول اليهود الذين ينجون من الذبح إلى المسيحبة)، ويحسم (لينسسي) هذه القصة لنهاية الناريخ بقوله: (لسيبقى فقط ؟ ؟ ألف يهودي على قيد الحياة بعد معركة هرمجيدون.... وسينحني كل واحد منهم، الرجل والمرأة والطفل أمام المسيح، وكمتحولين إلى المسيحية فإن كل الناضجين سوف يبدؤون(1) التبشبر ببشارة المسيح)(4).

أما خاصة المسيح فإنهم سيملكون مع المسيح ألف سنة حسب الو عد الذي وعدهم إياه، ودليلهم على ذلك ما جاء في [رؤيا يوحنا اللاهوتي (•٪: گ، ٪)]:


 هذا أهم ما جاء في مصادر النصـارى عن المجيء الثاني للمسيح الئَّهُ

## المبحث الثاني:

## عقيدتا المهدي المنتظر والرجعة عند الاثنى عشرية

## ■ عقيدة المهدي المنتظر عند الاثنى عشرية('):

تعتبر عقيدة (المهي المنتظر) من أبرز عقائد الاثنى عشرية التي تكاد تمتلىئ بها كتبهم، ويقصدون بالمهي المنتظر: (محد بن الحسن العسكري)، وهو إمامهم الثناني عشر، ويطلقون عليه (الحجة) و(القائم)(٪).

واختلفوا في تحديد وقت ولادته فقيل: إنه ولد سنة (Y00هـه)، وفيل: إنه سنة
 خروجه في آخر الزمان، لينتقم لهم من أعدائهم وينتصر لهم("). وقد صاحبت عقيدة المهي المنتظر عند الاثنى عشرية خرافات وأساطير كثيرة لا يصدقها عاقل، تبدأ بتصوير ولادته الغريبة(")، ثم دخوله في السرداب وبقائه فيه هذه المدة الطويلة، ثم ما يصحب خروجه من خر افات. وسأذكر فيما يلي أهم ما جاء في مصادر الاثثى عشرية عن خروج المهـي وأعماله:

## أولاً: الأحداث التي تسبق خروج المهلي:

روت مصادر الاثثى عشرية عدة روايات تخبر بالأحداث التي تسبق خروج
 كثير في الأرض وفتن، ويصبح الزمان مكلحأ مفصحأ، يشتد فيه البلاء وينقع فيه
الرجاء) (®)



الدجة البيضاء ـ يِيروت.

وروي عنه هِ الفتن بعضها بعضأ، حتى يخر ج رجل من أهل بيتي يقال له: المهي...)(1) ويضيف (المفيد) إلى هذه الأحداث أحداث أخرى منها: ((كسوف الثمس في النصف من شهر رمضان، وخسوف القمر في آخر الشهر))(1)، ((ونداء من السماء يسمعه أهل الأرض كل أهل لغة بلغتهم)()(). يؤكد ذلك شيخ طائفة الاثثى عشرية (الطوسي) قائلا: ((ينادي منادي(٪) من السماء باسم القائم، فيسمع من بين الشرق والغرب فلا يبقى راقد إلا استيقظ ولا قائم إلا قعد، ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعأ من ذلك الصوت، وهو صوت جبريل

الروح الأمين)().

## ثانياً:الأحداث التي تصاحب وقت خروج المهي:

يروي الاثثى عشرية كيفية خروج المهي في عدة روايات، من هذه الرو ايات رواية نسبت إلى الإمام (جعفر الصادق) القائم في يوم ستة وعشرين من شهر رمضان، ويقوم في يوم عانشوراء، و هو اليوم
 الركن والمقام، جبرئيل الئَّهِّه على يده اليمنى، ينادي: البيعة الهّ، فتسبر إليه شيعته من أطراف الأرض تطوى لهم طياً حتى يبايعوه، فيملا الأرض عدلا كما ملئت جورا

وظلما)(7)




(9)

 أن جبريل يأتيه ويسأله: (إلى أي شيء ندعو؟ فيخبره القائم، فيقول جبريل: فأنا أول من يبايعك، ابسط كفك، فيمسح على يده)(1) (' .

## ثالثاً: أعمال المهلي عند خروجه:

 ا ـ يخرج المهـي الصحابةجاء في روايات الاثنى عشرية أن أول عمل يقوم به المهي عند خروجه هو إخراج خليفتي رسول الله يحرقهما، مثال ذلك ما جاء عن (بشبر النبال) عن (أبي عبد اله) رئه أنه قال: (هل
 فيحرقهما، ويذريهما في الريح، ويكسر المسجد)() .
هذا ما يفعله مهي الاثنى عشرية بخليفتي رسول اله طلهُ وخيري هذه الأمة بعد نبيها، أما ما يفعله بأم المؤمنين (عائشة) - رضي الهـ عنها ــ، فقد رووا عـي جعفر) ) وحتى ينتقم لأمه فاطمة، قلت: جُعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟ قال: لفريتها على أم إبراهيم، قلت: فكيف أخر الله ذلك إلى القائم؟ قال: إن الله بعث محمدأ رحمة ويبعث

الهّ القائم نقمة)(5).
وقد بينت مصادر هم هذه الفرية التي ز عموا أن أم المؤمنين (عائشة) - رضي اله عنها وأرضاها ـ افترتها، حيث قالوا: إن أم المؤمنين (عائشة) - رضي الله عنها ـ اله اله قالت لرسول اله

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { (E) }
\end{aligned}
$$

## 「. . يقتل العرب وخاصة قريش:

تصور روايات الاثثى عشرية مهـيهم بأنه شخص متعصب، لا يقاتل من أجل عقيدة أو دين، وإنما يقاتل بعض الأجناس دون بعض، ومن الذين يقتلهم هذا المهي:


أنه قال: ((إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف))('). ومن شدة حقده على قريش فإنه سيخرج أمو اتهم من قبور هم فيضرب أعناقهم، حيث روي عن (أبي عبد الله) هُّهُ أنه قال: (إذا قام القائم من آل محمد عليهم السلام أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم، ثم خمسمائة أخر، حتى يفعل ذلك ست .مرات)()

ويقتل هذا المهي ثلثي العالم حتى لا يبقى إلا الثلث، و هذا الثلث هم الاثثى عشرية، حيث روي عن (أبي عبد الله) هُ أنه قال: ((لا يكون هذا الأمر حتى يذهب


الثلث الباقي))(T).

## 「. يهدم الكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي وكل المساجد:

 ذكريات روايات الاثنى عشرية أن مهديهم يقوم بهدم كل المساجد مبتدئٔ بالكعبة والمسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، حتى لا يبقى مسجد على وجه الأرض إلا هدمه، حيث رووا عن (أبي عبد اله) حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه و إقامته على أساسه))(8)




وروي عن (أبي جعفر) ) أربعة مساجد، ولم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمه وجعلها

جماء) (1) .

## ؛. يدعو إلى دين جديد وكتاب جديد وقضاء جديد:

صرح الاثثى عشرية في مصادر هم أن مهديهم إذا خرج بأتي بدين غير هذا الدين، ويخرج لهم كتابأ غير القرآن، ويستدلون على ذلك بما رووه عن (أبي
 العرب شديد، ليس شأنه إلا السيف لا يستتيب أحدأ ولا يأخذه في الشّ لومة لائم)(٪). و هذا دليل ليس على انسلاخ هذه الطائفة من الإسلام فحسب بل يظهر لنا أن

الانسلاخ من دين الإسلام هدفهم الوحيد، وأملهم المنشود.
ه. يحكم بحكم آل داود:

تخبر روايات الاثنى عشرية أنه عندما يخر ج المهي لا يحكم بكتاب الله وسنة نبيه عن (أبي عبد اله) ) هُّهُ أنه قال: (لا تذهب الانيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود و لا يسأل بينة)(٪)

## رابعاً: تغير أجسام شيعة المهـي عند خروجه:

جاء في روايات الاثثى عشرية أن أجسام شيعة المهـي تتغير؛ فيكون للرجل منهم قوة أربعين رجلا، من هذه الروايات:

ما روي عن（زين العابدين علي بن الحسين）－رضي الله عنهما ـ أنه قال： （（إذا قام قائمنا أذهب اله عز وجل عن شيعتتا العاهة، وجعل فلوبهم كزبر الحديد، وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا، ويكونون حكام الأرض وسنامها）（1）． ليس هذا فحسب بل إن ما روي عن（أبي عبد اله）هِّه يضيف إلى هذه القوة قوة عجيبة ثُمنح لشيعة المهي في أسماعهم وأبصار هم، حيث روي أنه قال：（（إن قائمنا إذا قام مد اله عز وجل لشيعتتا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه）（٪）${ }^{\text {（）}}$ هذا أهم ما جاء عن المهدي المنتظر في مصادر الاثثى عشرية المعتمدة، وفيما يلي سنبين عقيدة الرجعة عندهم، والتي تعتبر الحلقة التالية لعقيدة المهي المنتظر في سلسلة عقائد الاثنى عشرية．

## ■ عقيدة الرجعة عند الاثنى عشرية：

إن المطلع على مصادر النصارى ومصادر الاثى عشرية يجد أن النصارى أكثر جرأة في بيان عقائدهم، وأكثر دفاعأ عنها من الاثثى عشرية، ويظهر هذا بجلاء في موقف الفريقين من الرجعة، ففي حين يعرضها النصارى في كتبهم عرضأ واضحأ، ويدافعون عنها دفاعأ قوياً، نجد الاثثى عشرية متذبذبين في الاعتراف بها، ففي حين اعترف بأهميتها متققموهم ومتأخرو هم وأكثر معاصريهم، و عدو ها من ضروريات المذهب الاثنى عشري（）، وبينو ها أوضح بيان، ودافحوا عنها أشد دفاع（5）، نجد بعضهم يحاول النقليل من أهييتها عندهم（）، وفيما يلي سأتحدث عن هذه العقيدة من خلال النقاط التالية：

ـ ما مفهوم الرجعة عند الاثثى عشريةّ؟．
ــلِمَ قالت الاثثـى عشرية بالرجعةٌ！！
（）

（8）（8）

（［）

# ـ متى تكون الرجعة؟!|وما علاماتهه؟!!. ـ المعر كة النهائية (يوم الخلاص). 

## أولاً: ما مفهوم الرجعة عند الاثثى عشرية؟.

يعرف الاثثى عشرية الرجعة بقولهم: (إن الله ـ تعالى ـ يرد قومأ من الأموات إلى الدنيا في صور هم التي كانوا عليها؛ فيعز منهم فريقأ ويذل فريقأ، ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهـي آل محمد ـ عليهم السلام، و عليه السلام))(1)، ((ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية من الفساد، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت، ومن بعده النشور وما يستحقونه من الثواب والعقاب)(٪)

ويستندون في ذلك على تأويلهم لآيات من القرآن الكريم، وروايات ينسبونها
إلى أئمتهم:

## أدلتهم من القرآن الكريم:

1. فوله تعالى:

روى (القمي) في تفسيره عن (الصادق) هِّه أنه سئل عن تفسير هذه الآبي فقال: (ما يقول الناس فيها؟ فيل: إنهم يقولون: إنها في القيامة، فقال الئَّهُهُ: يحشر اله يوم القيامة من كل أمة فوجأ ويترك الباقين، إنما ذلك في الرجعة، فأما آية القيامة فهذه

[القصص:00].

روي عن (أبي جعفر الباقر) وطّهُ، أنه ((لسئل عن جابر فقال: رحم الهُ جابرا بلغ


مَعَادِ


## ٪ روايات الأنمة

روت الاثثـى عشـرية روايــات كثيرة لإثبـات الرجعـة، مـن هذه الروايـات مـا
 فليس منـا)() ().

وقيل: إن (الرضا)


## ثانياً: لماذا قالت الاثنى عشرية بالرجعةّ؟.

تذكر مصادر الاثثى عشرية عدة أسباب لقولهم برجعة الأئمة، أهمها: أولاً: اعتقـاد الاثثـى عشـرية أن الإمامـة منصب إلهـي كــالنبوة، وأن النبي نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه (علي بن أبي طالب)
 .([£ヶ] ص(


 و هكذا إمامأ بعد إمام، ينص المتققم منهم على المتأخر إلى آخرهم("). وتعتقد أيضأ أن الأئمة منعوا من حقهم الشرعي في الخلافة في حياتهم، فلهذا كـان لابـد لهم مـن رجعـة يُحَوَضـون فيهـا عـن هذا الحـق الثـرع عي الذي منــوا مـن ممارسته في حياتهم قبل الرجعة، يقول الدكتور (موسى الموسوي): ((إن أئمة الشيعة مبندئًٔ بالإمام علي ومنتهئَ بالحسن العسكري الذي هو الإمـام الحـادي عشر عند الشيعة الإماميـة سـيرجعون إلـى هذه الدنيا... وأن كل واحد مـن الأئمة حسب التنلسل الموجود في إمـامتهم سيحكم ردحأ من الزمن ثم يتوفى مرة أخرى ليخلفه ابنه في الحكم حتى ينتهي إلى الحسن العسكري، وسيكون بعد ذلك يوم القيامـة، كـل هذا تتويضــأ لهـم عـن حقهم الشـرعي فـي الخلافـة والحكومــة التـي لـم يستطيعوا دمارستها في حياتهم قبل الرجعة))(٪).
ثانياً: يعتقد الاثثى عشرية أنه يجب القصاص من الذين منعوا أئمتهم حقهم الشرعي في حياتهم قبل الرجعة، وهم ـ كما تخبر روايات الاثنى عشرية ـ سائر المسلمين، لهذا لم يكتف الاثنى عشرية برجعة الأئمة بل زادوا على ذلك رجعة أعدائهم للانتقام منهم، ومن الروايات التي تصور انتقامهم من المسلمين ما رووه عن (أبي عبد اله) هُهُ أنه قال: ((كأني بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان (الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة))(T). ثُلثاً: لا يعتقد الاثثى عشرية برجعة الأئمـة وأعدائهم فحسب بل أضـافوا إلى ذلـك رجعـة أتبـاع المـذهب الاثثـى عشـري كمـا هـو واضــح مـن الروايــة السـابقة، ورجعتهم ليس لمساعدة أئتهم فقط في الانتقام من أعدائهم، بل لاعتقادهم بـأن حيـاتْهم في الرجعة ستكون في نعيم لا يخطر على البال حتى يكون أكلهم وشربهم من الجـنة، ولا يسألون الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وتقضى لهم(5).

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

ثلثاً: متى تكون الرجعة؟!وما علاماتها؟!.

*     * متى تكون الرجعة؟!.

يظهر لنا من تعريف الاثثـى عشرية ـ السـابق(1) ـ للرجعة أنها تبدأ في زمن مهديهم المنتظر، وبالتحديد ـ كما جـاء في بعض رو ايـتهم ـ بعد هدم الحجرة اللنبويـة وإخر اج الجسدين الطاهرين للخليفتين الراشدين، دليل ذلك مـا ذكروه في مصـادر هم من أن مهيههم المنتظر يقول: ((أجيء إلـى يثرب، فأهدم الحجرة، وأخرج من بهـا و ههـا طريَّان، فـآمر بهــا تجـاه البقيع وآمـر بخشبتين يصـلبان عليهــا فتورقـان مـن تحتهما، فيفتتن الناس بهـا أثندّ من الأولى، فينادي منــادي الفتنـة مـن السماء: يـا سماء انبذي، ويا أرض خذي! فيومئذ لا يبقى على وجـه الأرض إلا مؤمن قد أخلص قلبه للإيمان، قيل له: يا سيدي ما يكون بعد ذلك؟ قال: الكرة الكرة الرجعة))(٪).

## ( ما علامتها؟!.

كــا بـين تعريف الاثثـى عشرية للرجعة وقت حدوثها؛ فكذللك بين علامتها، و هي خروج القائم، يقول الاكتور (موسى الموسوي) مؤكدأ ذلك: (إن أئمـة الثيعة... سيرجعون إلى هذه الدنيا ليحكموا المجتمع الذي أرسى قو اعده بالعدل و القسط الإمـام المهدي الذي يظهر فبـل رجعـة الأئمـة ويمـلأ الأرض قسطأ وعدلا ويمهـد الطريـق لرجعـة أجداده وتسلمهم الحكم))()، وقد ذكرت فيمـا سبق(گ) علامـات ظهور مهدي الاثثى عشرية المنتظر.

رابعاً: المعركة النهائية:

يصور محدث الاثثـى عشرية (نعـة الها الجز ائري)(1) في كتابـه (الأنـوار النعمانيـة) مشـاهد آخر معركـة تقع في الدنيا من خـلال روايـة ينسبـا إلـى (جعفر (الصادق)


 الشيطان مع أصحابه، فينلاقى العسكران على شط الفرات في مكان اسمه الرورحا قريب الكوفة، فيقع بينهم حرب لم يقع في الدنيا من أولها إلى آخر هان، وكاني أني أرى


 فيقول: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف من عقاب رب الـير العالمين، فيصل النبي صلى


 كل سنة ولد، وعند ذلك يظهر البستانان عند مسجد الكوفة الذي قـال اله تعالى:


هذا أهم مـا جـاء في مصـادر الاثفى عشرية المتمـدة عن عقيدتي المهي
اللنتظر والرجعة.
(1) وصفوه بأنه السيد السند، والركن المعتمد، الدحدث النبيه، المحقق، النحرير، المدقق العزيز النظير، وقالوا بأنه من أكابر متأخري علماء الإمامية، محدث جليل القرر، ومحقق عظيم الشأن، إلـى آخر أوصـافهم، توفي سنة
(



## المبحث الثالث:

أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدتي

## المهدي المنتظر والرجعة

 الههي المنتظر والرجعة عند الاثنى عشرية يتضح لنا أن هناك تو افقأ بينهما في عدة جوانب، نذكر أهمها:
أولاً: مكانة عقيدة الرجعة عغد الفريقين:
اتنقت النصارى على رجوع المسيح الئهِ إلى الأرض في آخر الزمان، وا اتفت أيضأ على أن هذه العقيدة أهم عقائدهم.
كذلك انفتت الاثثى عشرية إلا شذاذ منهم على رجعة الأئمة إلى الدنيا في آخر
 العقيدة من ضروريات المذهب الاثثى عشري.

ثانياً: أسباب الرجعة عند الفريقين: اتنق الفريقان في عدة أسباب للرجعة، أهها:
// /إقامة مملكته:
قالت النصارى: إن المسيح الثty سيعود ثانية إلى الأرض لإقامة ملككه التي منعه اليهود من إقامتها بصلبه.
وقالت الاثثى عشرية: إن الأئمة سيعودون إلى الانيا ليقيموا ممككتهم ويمارسوا حقهم الشرعي في الخلافة الذي منعو هم منه أعدائهم في حياتْم الانيا قبل الرجعة.
 وقالت الاثنى عشرية: إن من أسباب خروج المهي ورجوع الأئمة إلى الدنيا هو إدانة أعدائهم والانتقام منهم.

## ז/ لينقذوا البشر من الفساد والانحراف:

 والانحراف المنتشرين في ذلك الزمان. وقالت الاثثى عشرية: إن مهديهم المنظر عند خروجه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جور ا وظلمأ.

## ثُالثً: وقت الرجعة، وعلاماتها عند الفريقين:

لم تحدد مصادر النصارى وفت مجيء المسيح الثاني، وكذلك الاثنى عشرية فإن مصادر هم لم تحدد وقت خروج المهـي، ومن ثم وقت رجعة الأئمة، ولكنها ذكرت علامات إذا ظهرت جاء المسيح الـَّهِّهِ ثانية عند النصارى، وخرج المهجي ومن ثم رجع الأئمة عند الاثنى عشرية، من أهم هذه العلامات: // الشدة والضيق:

قالت النصارى: إنه ستحدث ضيقة نهائية عظيمة بسبب الفتن والخصومات
التي ستنطلق بين الناس، مما يؤيد إلى خراب العالم. وقالت الاثنى عشرية: في رواية روتها عن رسول اله كله: إنه ستجيء فتتة غبراء مظلمة، تتبعها فتن أخرى، يشتد فيها البلاء، وينقطع فيها الرجاء.

قالت النصارى: إن الشمس ستظلم، وأن القمر لن يعطي ضوءه، كذلك قالت الاثثى عشرية: إن الشمس ستكسف في النصف من شهر رمضان، وأن القمر سيخسف في نهايته.

## ش//الصيحة:

ذكرت مصادر النصارى أن من علامات المجيء الثاني للمسيح: سماع
صوت اله من السماء معلنأ اليوم والساعة التي يأتي فيها المسيح، وأن هذا الصوت سيسمع في كل أنحاء العالم.
كذلك ذكرت مصادر الاثثى عشرية أنه سيسمع منادياً ينادي من السماء يسمعه أهل الأرض كل بلغته، ولكنها اختلفت مع النصـارى في المنادي؛ فالنصارى تفول: إن المنادي هو الله سبحانه وتعالى، أما الاثثى عشرية فقالت: إن المنادي هو جبريل

## رابعاً: كيفية اجتماع أتباعهم:

قالت النصارى: إن الملائكة ستجمع مختاري اللسيح الئَّهِّه بوق عظيم
الصوت من جميع أقطار الأرض.

كذلك قالت الاثثى عشرية: إن جبريل العَّهِّهِّ ينادي بالبيعة للمهدي فتسير شيعة
المهي إليه من أطر اف الأرض تطوى لهم طياً.

## خامساً: تغير أجسام أتباعهم:

قالت النصارى: إن أجسام مختاري المسيح وخاصته تتغير عند مجيء المسيح الثناني.
وقالت الاثنى عشرية: إن أجسام شيعة المهدي تتغير عند خروجه.

سادساً: النصرة النهائية في المعركة النهائية:
ذكرت مصادر الفريقين أن معركة نهائية ستحدث في آخر الزمان، وذكرت أحداثها بالتفصبل، وبالنظر إليها نجد أن هناك تشتابهأ كبير ا في تفاصبل أحداثها، وفيما يلي أذكر أهم أوجه التشابه بينهما:

بين نص [إنجيل منى] السابق(' أنهه سينزل على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. وقالت الاثتى عشرية: إن النبي

الملائكة.
ץ/ قالت النصـارى: إن قائد جيش أعداء المسيح هو الثيطان.
وقالت الاثنى عشرية: إن قائد جيش أعداء أمير المؤمنين (علي بن أبي
طالب) طو هو الثنيطان.
 كل شخص في هذه الحرب، إلا ( ؟ ¢ ) ألف يهودي يبقيهم المسيح على قبد الحياة، يتحولون إلى المسيحية فيما بعد.

وقالت الاثثى عشرية: إن المهجي يقتل ثلثي العالم حتى لا يبقى إلا الثلث، و هذا
الثلث هم الاثنى عشرية.
६/ قالت النصارى: إن أنباع المسيح في مجيئه الثاني سيعيشون ويملكون معه
ألف سنة.
وزادت الاثنى عشرية الألف سنة تسعأ وثلاثين سنة، يملك فيها أمبر المؤمنين
الدنيا، ويعيش شيعته معه.
هذه أهم أوجه النشابه بين النصـارى والاثنى عشرية في اعتقادهم بـالرجعة في
آخر الزمان.
(')

- 7 \&


## المبحث الرابع:

## الرد على النصارى والاثنى عشرية في عقيدتي المهدي

## المنتظر والرجعة

عرضت فيما سبق أهم ما جاء في مصادر النصارى عن المجيء الثاني
 والرجعة، وسأبين في هذا المبحث ـ بمشيئة اله تعالى ـ موقف المسلمين من المهجي، ونزول المسيح الِّلهِّ في آخر الزمان، ثم سأعقبه برد على عقبدة الرجعة عند الاثنى عشرية.

## أولاً: موقف المسلمين من المهي:

يعتقد جمهور السلمين أنه في آخر الزمان يخر جـ رجل من من أهل البيت يؤيد الله به الدين، يملك سبع أو ثمان سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جور أل وظلمأ، تنتم في عههه نعمة لم تنعها قط؛ ثُخرج الأرض نباتها، وثمطر السماء قطرها هال، ويُعطي المال بغير عدد، وأنه يؤم هنّه الأمة و عيسى يصلي خلفة(1). ويستنل المسلمون بعدة أحاديث على ما ذهبوا إليه في اعتقادهم بالمهـي، من هذه الأحاديث(1):
 الههي يسقهه الها الغيث وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحاً، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيًا يغني حِجَجا)|(1).

[^30]كذا ما جاء عنه


ـ الفرق بين المهـي عند أهل السنة والجماعة والمهني عند الاثنى عشرية: إن بمقارنة روايات الاثنى عشرية في مهديهم وصفاته، مع ما جاء في الأحاديث الصحيحة من صفات المهي عند أهل السنة نجد تباينأ كبيرأ بين صفات المهدي عند أهل السنة والمهدي عند الاثثى عشرية. وقد قام الاكثور (عبد اله الجميلي) بهذه المقارنة من خلال ما جاء في مصادر أهل السنة وما جاء في مصـادر الاثنى عشرية، وتوصل إلى بعض الفروق التي من
(( // أن المهدي عند أهل السنة اسمه (محمد بن عبد اله) فاسمه يوافق اسم النبي العسكري)..
Y/ أن المهي عند أهل السنة تكون و لادته ومدة حياته طبيعية، ولم يوجد في الأحاديث ما بدل على أنه يمتاز على غبره من الناس بشيء من ذلك، أما مهدي الر افضة فإن حمله وولادته كانت في ليلة واحدة، ودخل في السرداب وعمره خمس سنوات ومضى عليه الآن ما يزيد على ألف ومائة وخمسين سنة و هو في السرداب. ז/ أن المهدي عند أهل السنة يخرج لنصرة الإسلام والمسلمين، ولا يفرق بين جنس وجنس، أما مهي الرافضة فيخرج لنصرة الرافضة خاصة، والانتقام من أعدائهم، ويكره العرب وقريشأ فلا يعطيهم إلا السيف.. を/ أن مهدي السنة يحب صحابة النبي كما يحب أمهات المؤمنين ولا يذكر هن إلا بالثناء الحسن الجميل، أما مهدي الرافضة فييغض أصحاب النبي

[^31]وكذلك يبغض أمهات المؤمنين، ويَحُّ أحب نساء النبي الصديق عائشة رضي الله عنها على حد ز عمهم. / أن مهدي أهل السنة يعمل بسنة النبي طِّ فلا يترك سنة إلا أقامها، ولا بدعة إلا قمعها، أما مهجي الر افضة فإنه يدعو إلى دين جديد وكتاب جديد. 7/ أن مهي أهل السنة يقيم المساجد ويعمر ها، أما مهـي الرافضة فيهدم المساجد ويخربها..
V/ أن مهدي السنة يحكم بكتاب الله وسنة نبيه بحكم آل داود. ^/ أن مهجي اللنة يخرج من المشرق، أما مهي الرافضة فيخرج من سرداب سامر اء.
9/ أن مهدي السنة حقيقة ثابتة دلت عليها أحادبث النبي قديماً وحديثا، أما مهجي الر افضة فو هم من الأو هام لم يخرج، ولن يخرج في يوم من
الأيام. والهُ تعالى أعلم)(1).

هذا باختصار ما جاء عن المهـي المنتظر في كتب أهل السنة والجماعة.

## 

 يعد المسلمون نزول المسيح العَّهِّهِ من السماء علامة من علامات الساعة العظام، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه ينزل قبل قيام الساعة فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط ويقضي بشريعة النبي يككث ثم يموت ويصلى عليه ويدفن.
 طبع عام (ז
 بيروت).

ومن نصوص الكتاب التي دلت على ذلك فوله تعالى:


قال الحافظ (ابن كثير) في تفسيره لقوله نتعالى: ((الصحيح أنه عائد على عبسى عليه الصلاة والسلام، فابن السياق في ذكره، ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة... قال مجاهد:
 عباس وعكرمة والحسن وقتادة والضحّاك و غير هم)، وقد تواترت الأحاديث عن


مقسط)() (1) (م)
وأما الأدلة من السنة المطهرة على نزوله فهي كثيرة جداً منها: حديث (أبي
 ابن مريم حكمأ عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال

حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرأ من الدنيا وما فيها) . ثم يقول (أبو هريرة) هِّه: اقرعوا إن شئتْ:

وجاء في رواية أخرى عنه ابن مريم -؛ وإنه نازل... فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه

المسلمون)()(1).

*
 . $(\Gamma$ ミ $\uparrow \wedge)$

قال (السفاريني) - يرحمه اله ـ عن إجماع الأمة الإسلامية على نزول المسيح
 الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه، وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس بنزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها، ويتسلم الأمر المهي،
ويكون المهجي من أصحابه و أتباعه))() .

وقد التمس أهل العلم الحكمة في نزول المسيح الهِّهِّهِ في آخر الزمان دون غيره
من الأنبياء، ولهم في ذللك عدة أقوال():

وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال.
ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره(گ).

慗 [الفتح:Y9]، فدعا اله أن يجعله منهم؛ فاستجاب الله دعاءه، وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددأ لأمر الإسلام.
قال الإمام (مالك) - يرحمه الهَ -: (بلغني أن النصـارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا)(0)

وأكد الحافظ (ابن كثبر) - يرحمه اله ـ ذلك بقوله: (صدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله

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

عليه وسلم، وقد نّوه الله تبارك وتعاللى بذكرهم، في الكتب المنزلة والأخبار
المتداولة)(1) ${ }^{(1)}$

لمخلوق من النراب أن يموت في غبرها، فيو افق نزوله خروج الدجال، فيقتله عيسى
. $x^{2}$
₹/ إنه ينزل مكذبـا للنصـارى، فيُظهر زيفهم في دعو اهم الأباطيل، ويُهلك الله
المِلل كلها في زمنه إلا الإسلام، فإنه يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، وبضع الجزية. 0/ إن خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي

مريم، والأنبياء أو لاد عَلَّتٍ، ليس بيني وبينه نبي)(٪).
هذا أهم ما جاء في مصـادر المسلمين عن اعتقادهم بنزول المسيح
(عيسى) اللَّلِّهِّهْ في آخر الزمان.

ثالثاً: الرد على عقيدة الرجعة عند الالثى عشرية:
< بطلان عقيدة الرجعة نقلاً:
وردت آيات كثبرة في القرآن الكريم دلت على استحالة رجعة الأموات إلى
الحياة قبل يوم القيامة، من هذه الآيات:



فال الثنيخ (السـعدي) - يرحمـه الله ـ في تفسـير هذه الآيـة: ((يخبر تعـالى عن
حال مـن حضـره المـوت، مـن المفرطين الظـالمين، أنـه بنـدم في تلك الحـال، إذا رأى
(1) السابق - نفس الموضع.



مآلـه، وشـاهد قبح أعمالـه. فيطلب الرجعـة إلـى الـدنيا، لا للتمتع بلـذاتها و اقتطــاف شـهو اتها و إنمـا ذلك ليقول: جنـب الهة.

> يرجعون)(1).

ومن هنا نرى أن هذه الآية أبطلت القول بالرجعة إلى الدنيا سواء كانت للعمل

ومن الآيات الدالة على بطلان عقيدة الرجعة: قوله تعالى: كَيْفَ
 تُرَجعَوتِ

نقل الحافظ (ابن كثبر) عن (ابن عباس) ـ رضي اله عنهما ـ تفسبر هذه الآبة
 تكونوا شيئّا حتى خلقك؛ ثم يميتكم موتة الحق؛ ثم يحيكم حين يبعثكم (هذه رواية ابن جريج عن ابن عباس، والرواية الثانية رواية الضحّاك عنه) قال: وهي مثل قوله تعالى: :
 فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم هذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة

أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى: فهذه ميتتان وحياتان، فهو كقوله:
 فدلت هذه الآية على بطلان الرجعة فبل يوم القبامة وذلك لأن الذي ورد في الآية إحياء الله للإنسان مرتين، أول مرة عند خلقه، وثاني مرة عند بعثّه يوم القيامة، ولو كانت هناك رجعة للزم أن يكون هناك إحياء ثالث فبل يوم القيامة، و هذا لم يرد في الآية فدل على بطلانه.
هذه بعض الآيات التي دلت على فساد عقيدة الرجعة، أما الآيات التي بحتج
بها الاثنى عشرية على صحة الرجعة فلا حجة لهم فيها، وفيما يلي بيان ذلك:


إن اسندلالهم بهذه الآية على الرجعة بدعوى معارضتها للآية الأخرى وهي فوله تعالى:

يؤكد الثناني منهما الأول:
الأمر الأول: هو أن أهل العلم ذكروا أن الحشر يوم القيامة نوعان: الأول: الحشر الكلي لجميع الخلائق للحساب والجزاء، وهو ما جاء بيانه في

أما النوع الثاني: فهو الحشر الخاص، حشر أهل الجنة للجنة، ودليله فوله
تعالى:

وحشر أهل النار للنار، ودليله فوله تعالى:



سياقها (1).
الأمر الثنا: هو أن هذه الآية التي يحتج بها الاثثى عشرية تسبقها آية خروج

 لها يقع بعد خروج الابابة، وقد قالت الاثثى عشرية: إن زمن الرجعة يوافق زمن الههي، ولم يقل أحد منهم أن خروج المهني يو افق خرو خروج اللهجي يوافق خروج الدابة، لقلنا له: ما فائدة خروج الههي وإتيانه بدين جديد وقضاء جديد، وقد وسمت الدابة الوؤمن والكافر.

الآية الثُثنية: وهي قوله تعالى:

لتد ذكر المفسرون في تفاسيرر هم أقو ال الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة
 على كثرة اختلافهم في تفسيره لم يوجد ثول والـي واحد من أفو الهم يؤيد ما ذهبت إليه الاثثى عشرية مما بدل على بطلان ما ذهبت إليه من أن المقصود بالمعاد هنا الرجعة.


وفيما يلي أعرض أقو ال السلف في تفسير هم للمعاد الو ارد في هذه الآية('):

الآخرة))، وقال (ابن عباس) - رضي الله عنهما -: ((إلى معدنك من الجنة)).
وعن (أبي سعيد الخدري) قال: (معاده آخرته الجنة)).
وعن (مجاهد) قال: ((يجيء بك يوم القيامة)).
وعن (الحسن) قال: (معادك من الآخرة)).
وعن (قتادة) قال: ((كان الحسن يقول: إي واله إن له لمعاداً يبعثه الله يوم
القبامة ويدخله الجنة) .
وقال (الطبري): ((وقال آخرون: لر ادك إلى معاد إلى الموت)).
فهذه تفاسير الصحابة والتابعين للمعاد المذكور في هذه الآية، وعلى رأسهم

يدل على بطلان استدلال الاثنى عشرية بهذه الآية.
< الرد على عقيدة الرجعة عقلاً:
كما دل القرآن الكريم على بطلان عقيدة الرجعة؛ فقد دل كذلك العقل على بطلانها، ومن الأدلة العقلية التي دلت على فساد هذه العقبدة ما يلي: / / إن كانت الرجعة من أجل إسعاد المؤمنين، فإن المؤمنين لا حاجة لهم فيها؛ لأنهم مهما تنعموا في الدنيا فإن نعيمهم فيها وإن استمر آلاف السنين فلن بساوي لحظة واحدة في الجنة، وإن كانت الرجعة من أجل تعذيب المجرمين والانتقام منهم؛

فإن عذاب الله أشد وأبقى()
「/ إن قول الاثنى عشرية: برجعة الأئمة تعويضاً لهم عن حقهم الشرعي في الخلافة، يظهر الأئمة

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 701 \text { - }
\end{aligned}
$$

الانيا الفانية مرة أخرى ليحكموا فيها بعض الوقت(')، ثم إن قولهم هذا يتعارض مع قولهم: إن اله خلق السماو ات والأرض والجنة والنار لأجل الأئمة. فمن كان لأجله خلق الها السماوات والأرض والجنة والنار، ما حاجته في الرجعة إلى الدنيا؟!.

ז/ إن الخلفاء الثثلاثة لم يرتكبوا ما يوجب تعذيبه إلا غصب الخلافة، وبعض حقوق أهل البيت ـ حسب ادعاء الاثثى عشرية ـ وذلك الغصب غايته أن يكون فسقاً أو كفراً، ولا شيء من الكفر والفسق يوجب الرجعة في الدنيا بعد الموت قبل البعث، وإلا يلزمهم أن يعتقدوا رجعة الكفرة، والفسقة من أهل الأديان كلهم أجمعين، و هذا اللازم باطل عندهم(ب).
// يلزم من قول الاثنى عشرية برجعة الأئمة حياتهم قبل الرجعة، و هذا يتعارض مع اعتقادهم بسيطرة الأئمة على الكون، بل إن قولهم: بسيطرة الأئمة على الكون يهدم عقيدة الرجعة من أساسها؛ لأنه لا يعقل أن من خضعت لسيطرتهم ذرات الكون لا يستطيعون دفع الناس عنهم، وحماية أنفسهم وأمو الهم، وأخذ كامل حقوقهم في حياتهم قبل الرجعة؟!!! وبهذه الأدلة يكون قد ظهر بطلان هذه العقيدة الفاسدة.

# البـاب الرابع: <br> هصادر التشريع عند النصارى و الاثنى عشرية ونيه ثلاثة فصول: 

 السهاوية.
 المسيح الـ

営 للحواريين والباباوات والأنمهة.

## الفصل الأول:

هوقف النصارى و الاثنى عشرية هن الكتب السـماوية
وفيه أربعة هباحث:
. المبحث الأول: هوقف النصارى هن الكتب السهماوية.傜 المبثث الثاني: هوقف الاثنى عشرية هن الكتب السهاوية.

هوقفهم هن الكتب السهماوية.
 هن الكتب السهاوية.

## المبحث الأول:

## هوقف النصارى هن الكتب السـهاوية

## أولاً: موقف النصارى من التوراة:








وفال نعالى:



لهذا سأتصر حديثي على موقف النصارى من النتوراة فقط، ونتوقف في بافي أسفار العهـة القتيم من حيث مدى صحة نسبتها إلى من نسبتها إليهم، وهل كل من من نُسبت إليهم هذه الأسفار أنبياء أو لا؟ إذا استثينا منهم من ثثتّ نبوته بالقرآن أو

السنة، أمثال (داود)، و(سليمان)، و(أيوب)، و(يونس) عليهم السلام مع جزمنا أنه لو صحت نسبة هذه الأسفار إلى أنبياء الله فإنها قد حرفت كما حرفت أسفار (موسى) الئهِّهُ، لأنه قد جاء في هذه الأسفار من الافتراء والكذب على الله مما ننزه عنه أنبياء الهه ورسله الذين أرسلهم الهَ لتصحيح العقبدة، والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده. قال تعالى:

تقول (دائرة المعارف الكتابية): ((وردت كلمة (توراة) في العبرية أكثر من مرة Mr. وردت بضع مرات بلفظ (توراة)... وكلمة (توراة) مشتقة من الفعل العبري (يرى) بمعنى يعلم أو يرشد أو يرى.. كما أنها تتني (وصية) أو (ناموس).. وتستخدم الكلمة أصلا للالالة على أسفار موسى الخمسة، ولكنها (كشريعة) تمتد لنتثمل الإقليمية النبوية.. وكلمة ناموس أو شريعة في العهد الجديد، تثثير بوجه عام إلى ناموس
 ويقول النصارى أن ((الكتاب المقدس يعلن بكل جلاء أن موسى هو الذي كتب الأسفار الخمسة، فهناك ستة فصول في هذه الأسفار الخمسة نذكر بكل وضوح أن
موسى هو الذي كتبها(٪)..

وبالنسبة لسفر التكوين، فليس في السفر نفسه ما يشير إلى كاتبه، ولكن سفر التكوين جزء لا يتجزأ من الأسفار الخمسة، فأحداثه هي التي تمهذ لسفر الخروج، وبدون سفر التكوين، لا يمكن فهم سفر الخروج. كما أن سفر الخروج يفترض وجود سفر النكوين، فهو يبدأ بحرف العطف (الواو)، مما يدل على أنه يعطف على سفر

التكوين السابق له. فمتى كان موسى هو كاتب الأسفار الأربعة الأخيرة من هذه الأسفار الخمسة، فلابد أنه هو أيضأ كاتب سفر النكوين. كما أن موسى هو الشخصية الرئيسية البارزة في الأسفار الأربعة الأخرى، فقد كان هو الوسيط الذي تكلم من خلاله اله إلى الأمة، وأعطاهم الثريعة.كما أعطاه اله التعليمات الخاصة بإقامة خيمة الشهادة، وأعلن له كل فرائض العبادة. وينكرر كثبر أ القول: (وكلم اله موسى قائل))، (وكما أمر الرب موسى)..الخ. ومتى وصلنا إلى سفر التثنية نجد أنفسنا في نفس الجو ، إذ يبدأ السفر بالقول : (هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل) [الثنثية (1: 1 )]. وفى كل السفر يبرز أمامنا موسى باعتباره الثخصية الرئيسية فيه(1). وفى سائر أسفار العهد القديم، نجد باستمرار أن الأسفار الخمسة الأولى تتسب إلى موسى، فالناموس الوحبد الذي له السلطان في العهـ القديم هو (ناموس موسى) أو (شريعة موسى) أو (توراة موسى) أو (سفر موسى).. ونجد نفس الأمر في العهد الجديد، فالاقتباسات في العهد الجديد من هذه الأسفار ، نتسب إلى موسى.. فكلا العهدين القديم والجديد يعلنان أن موسى هو كاتب

أسفار الشريعة..)(1)
وقبل أن نختم حديثنا عن التور اة عند النصـارى نتساءل:
أين مخطوطات التوراة الأصلية؟!.
((امن الأمور المعترف بها عند اليهود والنصـارى هي ضياع المخطوطات الأصلية التي صدرت عن يد المؤلف الأصلي فلا نوجد نسخة واحدة الآن مكتوبة بالنص الأصلي، والنسخ الموجودة الآن ما هي إلا ترجمات، وأن هذه الترجمات ليست واحدة وليست منضبطة تماماً، بل فيها زيادة ونقصان))().
 كتبها شخص آخر يروي عن أحداث سمعها.



ومما يؤكد ذلك (أن بين بي اليهود والنصـارى الآن ثلاث نسخ مشهورة من اللنوراة، وهي التي تتفر ع عنها جميع النسخ والترجمات الأخرى وهي: اـ النسخة العبرية: وهي المقبولة والمحتبرة لاى اليهود وجمهور علماء البروتستانت وهي مأخوذة من النسخة الماسورية وما نرجم عنها. r- النسخة اليونانية: وهي المعتبرة عند النصـارى الكاثوليك والأرثوذكس، و هي التي تسمى السبعينية وما ترجم عنها.
ケـ النسخة السامرية: وهي المعتبرة و المقبولة لاى السامريين من اليهود. وإذا عقدنا مقارنة بين النسخ الثلاث، وجدنا بينها تباينأ شديدأ فيه دلالة واضحة على التحريف...

وطبقاً للموسوعة البريطانية فإن النص السامري يختلف عن النص اليوناني في الأسفار الخمسة بما يزيد على أربعة آلاف اختلاف، ويختلف عن النص العبري

القياسي بما يربو على ستة آلاف اختلاف. وسنذكر بعض هذه الاختلافات للتمثيل: ا- عند دراسة أعمار الآباء في الإصحاح الخامس من سفر النكوين حسب العبرانية يفهم منه أن طوفان نوح حصل بعد 1707 سنة من خلق آدم، وتحتبره
 Y- ثم حسب النص العبراني فإن ميلاد المسيح سنة ؟ . . ـ من خلق آدم، وهو
في اليونانية سنة ONVY، وفي السامرية . . .

وأسأل: هل من بين هذه النسخ التوراة التي أنزلها اله تعالى على نبيه
(موسى)

وإن كانت من بينها فأي واحدة منها؟ وما الدليل الذي يثبت ذلك؟.



ثُانياً: موقف النصارى من الإنجيل:
كما أن القرآن الكريم لم يعترف إلا بالتور اة التي أنزلها الها تعالى على نبيه



 جاء في مصادر النصارى أن كلمة (إنجيل): (مأخوذة من الكلمة اليونانية (إفاجيليون)، ومعناها: (بشارة) أو (خبر طيب)؛ فالإنجيل إعلان الأخبار اللفرحة عن الخلاص وتستخدم الكلمة أحيانًا للالالة على قصة حياة ربنا يسوع المسيح
 تعني في المقام الأول الرسالة التي تكرز بها المسيحية فهي (الخبر الطيب)، فالإنجيل عطية من الها إنه إعلان غفران الخطايا واسترداد البنوة لله بواسطة المسيح إنه يعنى مغفرة الخطايا والمصالحة مع الله وليس الإنجيل هو رسالة الخلاص فحسب بل هو

أيضا الوسيلة التي من خلالها يعمل الروح القس (رومية ا: 7 (1)... وكلمة (إنجيل) في العهـ الجديد لا تعنى مطلقأ مجرد كتاب، ولكنها تعنى الرسالة التي نادى بها المسيح ورسله ويسمى في بعض المواضع (إنجيل الهّ)، كما يسمى (إنجيل المسيح)، ويسمى أيضاً (بشارة نعمة الله)، وفى موضع آخر (إنجيل السلام)، وفى موضع آخر (إنجيل خلاصكم)، كما يسمى أيضا (إنجيل مجد المسيح)،
 يقول القس (أبو الخير): (الإنجيل ليس نصوصأ نزلت على المسيح من السماء، وليس وحيا أوحي إليه أو رؤيا رآها أو حلمأ حلم به، ولا هو رسالة سمائية نقلت إليه بواسطة ملاك من السماء ولا كان بينه وبين الله وسيط من أي جنس أو
 - 77 -

نوع، إنما هو شخص المسيح ذاته، عمله وتعليمه، فهو نفسه كلمة اله النازل من السماء، وكلمة اله هو الله الذي نزل من السماء في "ملء الزمان" وحل بين (البشر )(1)

ولكنه ما لبث أن نقض كلامه فقال عن المراحل التي مر بها الإنجيل، وما
تضمنه:
((لسلم المسيح تلاميذه ورسله الإنجيل شفاهة... وقد انتشر هذا الإنجيل شفاهة
في كل البلاد التي كرز فيها الرسل ولم تكتب الأناجيل المدونة سوى بعد أكثر من خمسة وعشرين سنة من صعود المسيح... وكانت كرازتهم بالبشارة الأبدية، بشارة الخلاص الأبدي، أو إنجيلهم الثفوي يتضمن:


 Y- ويتضمن ذللك ما حدث بين القيامة والصعود، ما حدثهم عنه وما علمهم إياه الرب في تلك الفترة الهامة والتي تحدث فيها الرب بوضوح وجلاء أكثر مما كان


「ـ ما جاء عن اللسيد المسيح في ناموس موسى والأنبياء والمزامير، والذي
 ("وقد برهنت الاراسات على أنه كان هناك بعض المذكرات الصغيرة والملحوظات المكتوبة التي استخدمت في حفظ أقو ال الرب وأعمالة.. وقد ساعدت أساليب الحفظ والوثائق (الملحوظات والمذكرات) المكتوبة على حفظ الإنجيل

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

الثفوي ووصوله إلى درجة كبيرة من الثبات قبل تدوين الإنجيل الدكتوب بفترة طويلة، فقد كان النسليم الشفوي الدحفوظ بعمل الروح القس دقيق جداً والاعتناء بحفظه يفوق الوصف، وكان للمذكرات قيمة عظمى سواء قبل تدوين الإنجيل أو عند

التنورين)(1) .
("و عند جمع الإنجيل وتدوينه أرشد الروح القس الإنجيليين الأربعة وقادهم لجمع وتسجيل وتدوين ما سبق أن وجههم إليه عند الكرازة الشفوية... كتب الإنجيليون الأربعة الإنجيل بأوجهه الأربعة محمولين ومسوقين من الروح القس.. وكان هناك الإسهام الثخصي لكل إنجيلي وميله وحبه لجانب معين من جو انب حياة الرب وتعليمه مع الوضع في الاعتبار الناس الذي كتب لهم الإنجيل أولا.. وهكذا صار لكل وجه من أوجه الأناجيل الأربعة مميز اته الخاصة تبعأ لكاتبه ونو عبة الناس الذين كتب إليهم، وقدم الأربعة صورة متكاملة لشخص وأعمال وأقوال الرب يسوع المسيح، وأكمل كل جانب منهم الجوانب الثلاثة الأخرى..)(1) وكما تُطلق كلمة (إنجيل) على الأناجيل الأربعة المعروفة، فإنها أيضأ ثُطلق

على كل كتاب العهد الجديد()
ولي أن أسأل: كيف يكون المسيح الئهِهُ الإنجيل، وأنتم تقولون: إن المسيح سلم رسله وتلاميذه الإنجيل في البداية شفاهة، ثم دونه الإنجيليون الأربعة مسو قين بالروح القس؟!!.
 والمسيح رسول يسلم تلك الرسالة.

وكيف تكون هذه الأناجيل الأربعة ـ التي تشتمل على أخبار المسيح وقصصه، ومحاوراته، وخطبه، وابتدائه ونهايته في الانيا كما يعتقدون - هي الإنجيل الذي نادى


إن مناداته الناس للإيمان بالإنجيل دليل على أن هناك إنجيل آخر ـ غير هذه
الأربعة ـ أنزل عليه، ولكن أين هذا الإنجيل؟!.

ثانياً: موقف النصارى من الأناجيل الأربعة:
 بل تجاوزوا ذللك وقاموا بتحريف الأناجيل الأربعة كل حسب هو اه، رغم أنه ورد في
[إنجيل منى (0: © ( ) )] على لسان المسيح ما نصه:

أوْ ثُفُطة وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوس حَتَّى يَكُونَ (الكُلّة) ).
وفيما يلي سأذكر أمثلة على هذه التحريفات الو اقعة بين نسخة الكتاب المقدس
المنتشرة بين النصـارى و النسخة البروتستانتية المسماة (إنجيل الحياة):
// ((بنها البكر)):

(الْبُرْ. وَدَعَا اسْمَهُ يَسْوعَ').
في حين جاء هذا النص في (إنجيل الحياة) كما يلي:
((ولكنه لم يدخل بها حتى ولات (بناً، فسمـاه يسوع)".

「
 يَعْضَبْ عَلَى أَخِيـهِ بَاطِلَا يَكُونُ مُسْتُوْجِبَ الحُكُمْ..)..
أما (إنجيل الحياة) فقد أورد هذا النص كما يلي:
((أمـا أنا فأقول لكم: كل من هو غاضب على أخيه، يستحق المحاكمة).)

ّ/ سلطان شفاء الأمراض:


إلا أن (إنجيل الحياة) حذف شُفاء الأمراض؛ فقال: ("تكون لهم سلطة على طرد الشياطين).
\& / غسل الأباريق والكؤوس:



تَفَعَلونَبَهِ
في حين جاء في (إنجيل الحياة) ما نصه:
((فقد أهملتم وصية الله وتمسكتم بتقليد الناس)) فقط.

حذفت.
هذا أهم ما جاء في مصـادر النصارى عن موقفهم من الإنجيل .

## المبحث الثاني:

## هـوقف الاثنى عشـريـة هـن الكتبب العسـماويـة

ذكر سـبقا(') أن آراء علمـاء الاثغى عشرية اختلفت في القر آن الكريم، ففي حين يعتقد بعض علمـائهم قداسـة القر آن الكـريم وخلـوه مـن التحريـف والنقصــن والزيـادة، نجد آخرين يصرون علىى أن القرآن الكريم اعتراه التحريف والنقصـان وبعض الزيادة، وفيما يلي نعرض آراء كلا الفريقين:
أولاً: القائلون بخلو القرآن الكريم من التحريف والنقصان والزيادة: يعتقد هؤ لاء أن القر آن الكريم هو ما بين دفتي المصفف، و هو الذي أنزلـه الله

لََفِظْونَ

وأول مـن قــل بهـذا القول (ابـن بابويـه القمـي) الملقب عنـد الاثــى عشـرية (بالصدوق) حيث جـاء في كتابـه (الاعتقـادات)، مـا نصـه: ((اعتقادنـا أن القرآن الذي أنزله الهل تعالىى على نبيه محمد صلى الهُ عليه و آلـه هو مـا بين الدفتين، و هو مـا في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند النـاس مائـة وأربع عشرة سورة، و عندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، ولإيـلاف وألم تر كيف سورة واحدة، ومن نسب إلينا أنا نقول: إنه أكثر من ذلك فهو كاذب))(٪). يلاحظ من دمجهم بعض سور القرآن الكريم أن عدد سوره تكون عندهم مائـة واثنتي عشرة سورة، أي أن عدد سور القرآن نقص سورثتين عن ما عند الناس.

وقوله: (ومن نسب إلينا أنا نقول: إنه أكثر من ذلك فهو كاذب)؛ يرد عليـه بمـا جاء في كتب علمـاء مذهبه من القول بتحريف القر آن الكريم، وأنـه تعرض للزيـادة و النقصان و هو ما سنذكره بعد قليل.

وو افق (المرتضـى) (الصدوق) فيمـا ذهب إليه؛ فقـال: ((إن العلم بصـة نقل القـرآن كــلـلم بالبلـدان، والــوادث الكبــار، والوقــائع العظـام، والكتـب المشـهورة، وأششعار العـرب المسـطورة، فـإن العنايـة اشــتدت، والـــواعي تـوفرت علـى نقلــهـ وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه فيمـا ذكرنـاه، لأن القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلـوم الثـر عية، والأحكـام الدينيـة، و علمـاء المسلمين قد بلغوا في حفظـه وحمايتـه الغايـة، حتى عرفوا كل شـيء اختلف فيـه مـن إعرابـه، وقراءتـه، وحروفـه، وآياتـه، فكيف يجوز أن يكون مغير أو منقوصـأ، مـع العنايـة الصــادقة، والضبط الشديد...)" وذكر (أن القر آن كان على عهـ رسول الهَ صلى اله عليـه وآلـه وسلم مجمو عأ مؤلفـأ على ما هو عليه الآن)، واستندل على ذلك: ((بأن القرآن كـان يدرس ويحفظ في ذلك الزمان، حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم لـه، وإن كـان يعرض علىى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتلى عليـ، وأن جماعـة من الصحابة مثل عبد الله ابن مسعود، وأبي بن كعب و غير ههـا ختموا القرآن على النبي صـلى اله عليه و آلـه وسلم عدة ختمات، وكل ذللك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجمو عأ هرتبأ غير مبتور ولا مبثوث))، وذكر ((أن من خالف في ذلك من الإماميـة والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث، نقلو ا أخبار ا ضعيفة ظنوا صحتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته))(1).
 ونقصانه فمما لا يليق به أيضاً، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانهـا. والنقصـان منـه، فالظاهر من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، و هو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر في الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة،.. طريقها الآحاد التي لا توجب علمأ ولا عملا، والأولى الأعراض عنهـا، وترك التشـاغل بهـا،


لأنه يككن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنأ على ما هو موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته، لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه...)(1'). وقد صرح (النوري الطبرسي) بأن هؤلاء الثنلاثة فقط نفوا التحريف، ولم يكن أحد من القدماء يوافقهم على ذلك، حيث قال: (..(الثاني: عدم وقوع النقص والتغيير ، وأن جميع ما نزل على رسول اله صلى اله عليه وآله هو الموجود بأيدي النـاس فيمـا بين الدفتين، وإليه ذهب الصدوق في (عقائده)، والسيد المرتضـى وشيخ الطائفة في
(التنبيان)، ولم يعرف من القدماء مو افق لهم)(؟).

ثم قال: إنه أتى بعد هؤ لاء (أبو علي الطبرسي)(ث) وو افقهم فيمـا ذهبوا إليـه، حيث ذكر - (النوري الطبرسي) - في كتابـه (فصل الخطـاب): (وممن صرح بهذا القول الثيخ أبو علي الطبرسي في (مجمع البيان)..)، ثم قال: (وإلى طبقته لم يعرف

الخلاف صريحاً إلا من هذه المشايخ الأربعة))(\&).
وانساق لقولـه الشيخ (إحسـان إلهي ظهير) - يرحمـه اله ـ فقـلل: (وأمـا الدور
الثناني أي بعد منتصف القرن الرابع إلى القرن السادس، في القرنين كلها، صدر هذا القول أول مرة في الثيعة من هؤلاء الأربعة لا خامس لهم، كما تتبعنا كتب القوم من الحديث والتفسير والاعتقادات، وبذلك قال النوري الطبرسي))(م) وقـال: ((الحاصـل أن متقدمي الثــيعة ومتـأخريهم إلا القليـل مـنهم جمـيعهم متففون على أن القرآن محرف، مغير فيه..)(7").
ولنا أمام كلامهم هذا وقفات:

أولهـا: أن (النـوري الطبرسـي) هـو مـن حـد هـذا العدد، وهـو مـن القـائلين
 بالتحريف؟!!.

 مجمع البيان في تفسير القر آن، وإعلام الورى بأعلام الهـى، توفي سنة ( (1) عهـ) .




أليس مـن المككن أنـه قـل ذلك ليظهر رجاحـة مـا ذهب إليـه من خـلال كثرة مو افقيه وقلة مخالفيه؟!!!

ثانيها: قال: ((عدم وقوع النقص والتغيير.. وإليه ذهب الصدوق في (عقائده)،
والسيد المرتضى وشيخ الطائفة في (التنيـان)..)، ثم قـال: (وممن صرح بهذا القول الثشيخ أبو علـي الطبرسـي... وإلـى طبقتـه لـم يـرف الخـلاف صـريحا إلا مـن هذه المشايخ الأربعة))، قوله: (و( إليه ذهب..) دليل على إمكان وجود هذا الاعتقاد بينهم وإلا لقال: (أول من قـل بذلك))، ثم قـل: ((وممن صرح بهذا)، ((لم يعرف الخـلاف صريحأ إلا من هؤلاء؛)، دليل آخر يثبت إمكان الوجود السبقق لهذا الاعتقاد الذي لم
يصرح به إلا هؤ لاء الأربعة حسب معرفة (النوري الطبرسي)!!.

ثالثها: ما الذي جعل هؤ لاء الأربعة يصرحون باعتقادهم في القرآن، واستنكار القول بالتحريف، إن لم يكن القول بالتحريف قولا دخيلا على عقائد الاثثى عشرية، فهذا أحد محقيهم يقول: (وأما التحريف والنقص فقد وقع دعواه عن بعض حشوية العامة وإخبارية الثيعة نظرأ لورود بعض روايـات مرويـة بطريق الآحـاد، ومحققوا

الفريقين وأهل النظر منهم على خلافه..)(1) .
ومن خـلال النظر في أقوال هؤلاء الأربعـة ـ المنكرين للتحريف ـ ناحظ
أمرين:
أولههـا: أنهـم لــم يسـتـلوا ولـو بـدليل واحـد عـن أئــتهم للـرد علـى مـن قــل بالتحريف من علمائهم الذين استدلوا لإثبات قولهم بالعديد من الروايات المكذوبة على

ثانيهما: إير ادهم لبعض الروايـات الدالـة على تحريف القرآن في كتبهم دون الرد عليهـا أو القدح فيها، فمثلا روى (الصدوق) في كتابـه (من لا يحضـره الفقيـه) مستدلا على جواز المتعة: (وأحل رسول الله صلى اله عليه وآلـه المتعـة ولم يحرمهـا


حتى قبض، وقرأ ابن عباس: (فما استمعتم به هنهن إلى أجل مسمى فآتو هن أجور هن فريضة من الله( ( ${ }^{(1)\left({ }^{(1)}\right.}$
 اصطفى آدم ونوحـأ وآل إبراهيم وآل عمر انـ وآل آل محمد على العـالمين) (ب) أنزلت)(2)، إلى غير ذلك من الروايات التي أوردو ها في كثبهع. وأسأل: لماذا صرح هؤلاء بخلو القرآن من النحريف، ثم أور أردورا في كتبهم روايـت تثبت النتريف؟ أتصريحهم هذا نـابع من اعنقاد اعتقدوه؟! أم مجرد مور قول
 تبع هؤلاء بعض المعاصرين من الاثثى عشرية من بينهم (محمد الحسين آل


 إجماعهم، ومن ذهب منهم أو من غيرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه ألا أو
 والأخبار الواردة من طرقنا أو من طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضتيفة شـاذة و أخبار آحاد لا تفبد علمأ ولا عملا فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب بهـا

الجدار )(0)

 معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة و الفصـاحة وفيما حوى








من حقائق ومعـارف عاليـة، لا يعتريـه التبديل والتغيير والتحريف، و هذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القر آن المنزل على النبي، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه، وكلهم على غير هدى، فإنه كلام الله الذي

## - يَيَيْوَوَلَامِنْ خَلْفِهِه

ثانياً: القائلّون بتعرض القرآن الكريم للتحريف، والزيادة واللقصان: ذهب أكثر علماء الاثثى عشرية إلى القول بتعرض القرآن الكريم للتحريف، والزيادة والنقصـان، ويقدر هؤلاء النقص منـه بمـا يعـادل ثلثي القرآن الموجود الآن، فقد روي عن (أبي عبد اللّ) ) محمد سبعة عشر ألف آيـة)(٪)، ومن هذا يكون مقدار مـا فقد ثلثي القر آن، حيث إن


من الذي حرف القرآن الكريم في اعتقاد الاثنى عشرية؟!.
يعتقد الاثتى عشرية أن الصحابة هذا الجزء الكبير، ومن بين الروايات التي تدل على ذلك هذه الروايـة الصريحة التي رويت عن (أبي ذر الغفـاري) القر آن، وجاء به إلى المهاجرين والأنصـار وعرضه عليهم لِمـا قد أوصـاه رسول اله صلى الله عليه وآلـه، فلمـا فتحه أبو بكر خر جـ في أول صفحة فتحهـا فضـائح القوم، فوثب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجـة لنـا فيـه، فأخذه عليـه السـلام وانصرف، ثم أحضروا زيد بن ثابت ـوكان قارئًا للقر آن ـ فقال له عمر: إن عليـا جـاء بـالقر آن وفيـه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن تؤلف القرآن، وتسقط منه ما كان فضيحة

و هتكأ للمهاجرين والأنصـار. فأجابه زيد إلى ذلك .. فلمـا استخلف عمر سـأل عليـَأن يدفع إليهم القر آن فيحرفوه فيما بينهم)()(1). أليس مهمة الرسول طرّ التبليغ؟ لماذا لم يبلغ القر آن كاملا ـ كمـا جمعه (علي)屋 ضلال، ويقصر القرآن على شخص واحد فقط؟!!.


أم تقصبر ا؟؟!! و هل كانت الوصبة فقط عرض القرآن دون الدفاع عنه؟!.

## ما الأي أسقطه الصحابة من القرآن؟!.

ذكر (الفيض الكاثشاني) بعض الذي أسقطه الصحابة من القرآن في تفسيره (الصافي)؛ قائلا: (و المستفاد من مجمع هذه الأخبار وغير ها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم منه ما هو خلاف ما أنزل اله، ومنه ما هو مغير ومحرف،
 ذلك. وأنـه ليس أيضـأ علـى الترتيب المرضـي عند الهّ وعند رسوله صـلى الله عليـه وآله())

ومن الجدير باللكر أن (الكاثاني) استقى الروايات التي تثبت تحريف القرآن ونقصانه، وأن الصحابة

 روايات الاثنى عشرية ـ أنـه أظهر فيـه فضـائح القوم، ولهذا أتفق الصـابة تدعي الاثثـى عشرية ـ علىى إسقاط الآيـات التـي تذكر فضـائحهم، علىى مـا جاء في



عليـا جـاء بـالقرآن وفيـه فضـائح المهـاجرين والأنصـار، وقد رأينـا أن نؤلف القرآن، وتسقط منه ما كان فضيحة و هتكأ للمهاجرين والأنصار . فأجابه زيد إلـى ذلك ..)(')(')، وكذا ما جاء في رواية أخرى عن (أصبغ بن نباتة) قـال: (لسمعت علياً يقول: (كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفـة، يعلمون النـاس القرآن كمـا أنزل، قلت: يـا أمير المؤمنين، أوليس هو كمـا أنـزل؟ فقـال: لا، محـي منـهـ سبعون مـن قريش بأسـمائهم وأسماء آبائهم، وما ثرك أبا(٪) لهب إلا للازدراء على رسول الهَ (صلى الهَ عليه وآلـه وسلم) لأنه عمه))() و غبر هما كثير (گ)
ويلاحظ في هـاتين الـروايتين أن الحذف مقصـور على حذف أسماء القوم

$$
\begin{aligned}
& \text { وفضائحهم، فما مستند الاثثى عشرية في بقية المحذوف؟!. } \\
& \text { فإن قيل: من روايات أخرى عن الأئمة. }
\end{aligned}
$$

يقال: إن ما جاء على لسان الصحابة ة

وقبل الانتقال إلى ذكر بعض القائلين بتحريف القرآن يتبادر سؤال عن ما جاء
في الرو اية الثانية وهو:
لماذا العجم من دون المسلمين يعلمون الناس القرآن كما أنزل؟!!.

## بعض القائلين بتحريف القرآن من علماء الاثنى عشرية:

يمكننا القول: إن أكثر علماء الاثنى عشرية يحتقنون تحريف القرآن ويذكرون
ذللك في كتبهم إما صر احة أو يكتفون بذكر الروايات التي تدل على ذلك، من هؤلاء:
 فيه بابأ عنو انه (بـاب في الأئـــة أن عندهم جميع القر آن الذي أنزل على رسول اله صلى الهه عليه وآلـه وسلم)(م)، وأورد فيـه جملة من الروايـات التـي نتثبت التـريف،

مثال ذلك أنه قر أ رجل على (أبي عبد اله) هِّه، ((حروفأ من القر آن ليس على ما يقر أها


 أنزل اله على محمد وقد جمعته بين اللوحين قالوا: هو ذا عندنا مصحف جـامع فيـه القر آن لا حاجة لنا فيه قـال: أمـا واله لا ترونـه بعد يومكم هذا أبدأ إنمـا كـان علـي أن أخبركم به حين جمعته لتقر عوه)(1) (1)
 تفسيره مـا نصـه: ((فـالقر آن منـه ناسـخ ومنسوخ، ومنـهـ محكم، ومتشــابه، ومنـه عـام، ومنه خاص، ومنه تقديم، ومنه تأخير، ومنه مُقُعَ، ومنه معطوف، ومنه حرف مكان حرف، ومنه خلاف ما أنزل الله)(٪)، ثم ذكر أمثلـة على مـا ذكره، ومن هذه الأمثلة

 لقارئ هذه الآية: (خير أمة) يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين بن علي عليهم
 أخرجت للناس)،... وأما ما هو محرف منه فهو قوله: لكن الله يشهـ بما أنزل إليك في

 القرآن تثبت اعتقاده ذللك، وهو ما أكده (الفيض الكاثنـاني) حيث قـلل: (..و أمـا اعتقاد مشايخنا في ذللك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنـه كـان

(1) (1) نفسه ـ نفس الصفحة.

[10


يعتقد النحريف والنقصان في القر آن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابـه الكـافي ولم يتعرض للقدح فيهـا مـع أنـه ذكر في أول الكتـاب أنـه كـان يثق بـــا رواه
 الناس أنه جمع القر آن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعـه وحفظـه كــا أنزل اله تعـلـلى

؟. (المفبد) المتوفى سنة (ّ ا؟ عه): قـل في كتابـه (أوائل الـقالات) بعد نقلـه
إجماع الإمامية على الرجعة والبداء: (الواتفقوا أن أئــة الضـلال خـلفوا في كثيـر من تأليف القرآن، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلىى الله عليه وآلـه وسلم، وأجمعت المعتزلـة، والخوارج، والمرجئة، وأصحاب الحديث على خـلاف الإماميـة

ه. (المجلسي) المتوفى سنة (• • (1 هـ): جمع في كتابه (بحار الأنوار) الكثير مـن الروايـات الدالــة علـى تحريـف القـرآن، حيث بـوب فـي كتابـه هـا بابـان الأول بعنوان: ((التحريف في الآيـات التـي خـلاف مـا أنـزل الله عز وجل...))(8)، والثاني بعنوان: ((باب تأليف القر آن وأنه على غير ما أنزل الهَ عز وجل))(®)، ومن الروايـات
 (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شـاء فليكفر إنـا أعندنا للظـالمين آل محمد

 عقيدتـه في القرآن والصـحابة صـراحـة، بمـا نصـه: (لـو كانت مسـألة الإمامـة قد تـم تنثيتها في القر آن، فإن أولـكـك الذين لا يعنون بالإسـلام والقرآن إلا لأغراض الدنـيا

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) } \\
& \text { (8) } \\
& \text { (9) }
\end{aligned}
$$

وَ0 (1)


والرئاسة، كانوا يتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغر اضهم المشبو هة، ويحذفون تلك - الآيات من صفحاته ويسقطون القر آن من أنظار العالمين إلى الأبد، ويلصقون العار وإلى الأبد ـ بالمسلمين وبالقرآن ويثبنون على القرآن ذلك العيب الذي يأخذه المسلمون على كتب اليهود والنصـارى))(1). وجاء في كتابه (تحرير الوسيلة) ما نصه: (يكره تعطيل المسجد. وقد ورد أنـه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى اله عز وجل))(٪). وبالرجوع إلى مصادر هم المعتمدة نتعرف على الثلاثة الذين يشتكون إلى اله تعالى الذين أثنـار إليهم (الخميني)، حيث روى (الصدوق) في (الخصـال): ((يجيء يـوم القيامـة ثلاثــة يشـكون إلـى الهَ عـز وجـل: المصـحف والمسـجد والعتـرة؛ يقـول المصــف: يــا رب حرقـوني ومزقـوني..))()، وفــي روايـــة (بحــار الأنــوار):
((حرفوني))(5).

هذا أهم ما جاء عن موقف الاثثى عشرية من القرآن الكريم في مصادر هم
المعتمدة.


## المبـث الثـالـث:

## أوجه التشابهه بين النصارى والاثنى عشرية في هوقفهم هن

## الكتب السـماوية

تحريف النصارى لإنجيل المسيح الٍ
به، وتحريف الاثنى عشرية للقرآن الكريم بينهما تشابه كبير، من حيث الهوف والغاية الباعثة لكل من النصارى والاثنى عشرية لارتكاب هذه الجريمة، وفيما يلي بيان ذلك:
< لماذا حرفت النصارى إنجيلها؟.

 الزمان ويدين الناس.
وعلى أساس هذه العقائد الرئيسية تم اختيار الكتب المقدسة التي لا نتشتمل على
ما يتعارض معها، وتدمير ما عداها من الأناجيل والرسائل(')، وبسبب ذللك ضاع
 قالوا: إنما المقصود (بإنجيل المسيح) هو شخص المسيح ذاته، عمله وتعليمه.

## < لماذا حرفت الاثثى عشرية القرآن الكريم؟!.

كما أن النصـارى حرفت الإنجيل لأجل اعتقادها في المسيح؛ فكذلك حرفت الاثثى عشرية القرآن الكريم لأجل اعنقادها في الإمامة، التي تعد القاعدة الأساسية لعقائد المذهب الاثنى عشري، ولأنه لم يرد في القرآن ما يؤيد عقيدتهم هذه قال

$$
\begin{aligned}
& \text { - 7 イ }
\end{aligned}
$$

علماؤ هم: إن القرآن الكريم اعتر اه النقص والنغيير، ثم أولو ا وحرفوا الكثير من آيات القرآن الكريم للانتصـار لهذه العقيدة الباطلة.

## المبحث الرابع:

## الرد على النصارى والاثنى عشرية في هوقفهم هن الكتب

## السـماوية

رأينا فيما سبق موقف النصارى والاثىى عشرية من الكتب السماوية، وفيما

$$
\begin{gathered}
\text { يلي سأرد على الفريقين، وأبين فساد قولهما: النصا: }
\end{gathered}
$$

< الرد على موقف النصارى من التوراة:

ذكرنـا سـابقأ أن كل طائفة مـن طو ائف النصـارى تعتقد أن التور اة التي بين

تحريف التور اة، وفيمـا يلي سـأذكر بعض الأدلـة التي أرى أنها تؤكد على تحريف
النور اة، وتوضح أنها بوضعها الحالي ليست كلام الله:
أولاً: دلالة نصوص التوراة على أن كاتبها غير نبي الله (موسى) الثِّهِ :

 تدل عليه النصوص أن هذه الأسفار قد كتبت بعد عصر (موسى) الَّهِّهِ بفترة ليست قصيرة.

وقد ذكر المحققون قديمأ وحديثئ(1) أمثلـة كثيرة جدأ نؤكد استحالة نسبة هذه
الأسفار كاملة إلى (موسى) الإلِّهِ، وسأذكر فيما يلي أمثلة على ذلك:



 ـ الرياض).





 هثا اليَوْمْ.

تُضْتَرَتُهُ.

مَنَاحَةِ مُوسنَى ") .

عليه في النور اة!!.
ثم إن عبارة ((وَلَّمَ يَعْفَنْ إنْسَانٌ قبْرَهُ إلى هذا اليَوْمْ)) دليل علىى أن هذا النص


المثال الثاني: كثرة ورود ضمير الغائب في نصوص التور اة، ممـا يؤكد أن
 كلمات شخص ثالث أو أشخاص يحكون أحداثأ سـمعو اعنهـا، وفيمـا يلـي أمثلـة على

ذلك:




- وجاء في [سفر الَّاوين (1: (1)]، ما نصه: (('وَدَعَا الرَّبَّ مُوسنَى وكَكَّمَهُهُ مِنْ خَيْمَةِ الاجْنْمَاعَ قائِلاً...")
 الرَّبُّ مُوسَى فِي جَبَل سِينِّاءَ').

ودعاني الرب وكلمني...

ثُانياً: تتاقض نصوص التوراة دليل على تحريفها:



تَتُوتُه|")

أكله من الشجرة دهر آ حتى رزق الأو لاد ور أى فيهم البر والفاجر (')



سَّةٌ") .
يفيد هذا النص أنه لا يعمر أي إنسان أكثر من مائة و عشرين سنة، ثم ذكر بعد




 سِنِينَ، وَوَلَا بَنِيْنَ وَبَتَاتِ.. وَوَلَدَ بَنْينَ وبَنَاتِ.. وَبَّاتٍْ...

بعد أن عرفنا بالأدلة القاطعة أن النوراة التي بأيدي النصـارى اليوم ليست هي
 من كاتب التوراة المحرفة؟!!.

بالرجوع إلى ما كتبه العلماء والمحققون عن هذا الموضوع نجد أنهم يؤكدون أن كاتب التوراة بعد التحريف هو (عزرا الورّاق)(1)، وأن كتابته للتوراة كانت بعد زمن من غزو ملك بابل لأورشليم وتحطيم الهيكل وقتله عددأ كبيرا ا من اليهود. يقول (ابن حزم): (إن عزرا الوراق هو الذي أملى على اليهود التوراة من حفظـه، وكـان إمـلاء عـزرا للتـور اة، بعـد أزيـد مـن سـبعين سـنة مـن خـراب بيـت المقدس)() (r).

ويقول (أبو المعالي الجويني): ((إن النوراة التي بيد اليهود الآن هي النوراة التي كتبها عزرا الوراق بعد فتتتهم مع (نبوخذ ناصر) وقتله جموعهم وطو ائفهم إلا ما شذ من إبقائه قومأ لا يعبأ بهم ولا بعددهم، وجعله أموالهم غنيمة لسراياه وعساكره، و إتلافه ما بأيديهم من كتب لعدم انقياده لأحكام شريعتهم وجزمه بفساد أعمالها... و هذه النسخة كتبها عزرا فبل بعثة المسيح الئَّهِّهِّهِمسائة وخمس وأربعين سنة)(T)





(الَكَامِل، إلى آخِرهِ..")
(1) (عزرا بن سريا) من نسل هارون، وهو كاهن، وكاتب مـاهر فـر في شريعة موسى، كـان من بين المسبيين في بابل، وقذد صر ح له ملك فارس بالرجوع إلى أورشليم مع تبر عات من ذهب وفضة لأجل بيت الربـ

بنظر : قاموس الكتاب المقاس - صل [ • 9 ؟].


- شفاء الغليل في بيان مـا وقع في التوراة والإنجيل من التبديل ـ الجويني ـ تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا ص[ [٪] - نشر مكتبة الكليات الأز هرية.
> الرد على موقف النصارى من الإنجيل:



يقول (متى هنري) في تفسيره: إن في هذا النص ((إثارة إلى كرازة المسيح
في الجليل:
!. متى بدأ الرب يسوع كرازته في الجليل؟.




هو المسيح لقال المسيح ـ مثنلا -: (فتوبوا وآمنوا بي).

يكرز به في حياته، وفيها يلي أذكر أمتلة على ذلك:





وجاء في [رسالة بولس الأولىى إلى أهل كورنثوس (9:





شَريكًا فِيـهِه؛؛ ففي هذه النصوص نجد كلمة إنجيل أو كلمة بشـارة مضـافة إلـى ملكوت اله كــا في [إنجيل متى]، وكلمـة الإنجيل مـن غبر إضـافة كمـا في [إنجيل مرقس] و [رسالة الأولى بولس إلى أهل كورنثوس]، ولا شك أن الإنجيل المذكور في هذه النصوص ليس واحد من الأناجيل الأربعة، وذلك لعدة أسباب، منها: 1/ إن هذا الإنجيل قد ذكر في هذه الأناجيل على أنـه كـان قائمـاً على عهد
 ـ ولم يكن واحد من هذه الأناجيل قد وجد في عهذه.
ז/ إنه ذكر من غير نسبة كما في [إنجيل مرفس] و [رسـالة الأولىى بولس إلىى أهل كورنثوس]، وليس واحد من هذه الأربعـة تتصرف إليـه كلمـة إنجيل من غير نسبته إلى صاحبه.

وخلاصة الأمر: أن نصوص أسفار العهـ الجديد تثبت وجود إنجيل أنزل علىى
 الأربعة.

وفي ختام ردنا على موقف النصارى من الإنجيل، نقف أمـام نصين وردا في رسالتين (لبولس) نستشف منهما أن (بولس) كان يمتلك نسخة من إنجيل المسيح العَّهِّهُ . بولس والإنجيل:










 يخبر (بولس) في هذا النص عن خطة سيره بعد ظهور المسيح له، فيقول: إنــ مباشرة بعد ظهور المسيح له انطلق إلى (العربيـة)(')، وبين بوضوح أنـه لم يستشر أحدأ، ولا صعد إلى رسل المسيح في أورشليم. ولـي أن أسـأل: لمــاذا انطلق (بـولس) إلـى (العربيـة) أولا؟!! ألا يفتـرض أن يصعد أو لا إلى أورشليم ليتعلم من تلاميذ المسيح؟!. ثم لماذا لم يكتف بذكر ذهابـه للعربيـة، ووضـح أنـه لم يستشر أحدأ ولا صـعد إلى رسل المسيح في أورشلي؟؟!. ما الذي يوجد في العربية ولا يوجد عند رسل المسيح؟!!. ثم قال (بولس): إنه رجع من العربية إلى دمشق، ولم يصـد إلى أورشليم إلا بعد ثلاث سنوات.

من الطبعي أن أي شخص يؤمن بأي دين يذهب إلى علمـاء ذلك الدين ليتعلم منهم، لكن (بولس) خالف ذللك فهو لم يصعد إلى مقر تلاميذ المسيح بعد رجوعـه إلى دمشق إلا بعد ثلاث سنوات!!.
إن مو قفه هذا يجعلني أسأل: لماذا بقي في دمشق ثلاث سنو ات؟!. أليس من المدكن أن (بولس) جاء بشيء من العربية، وبقي في دمشق كل هذه المدة يتدارسه، أو يحرفه حتى أصبح له إنجيلا خاصـا أتـى بـه إلى تلاميذ المسيح بعد أربعة عشر عامأ يعرضه عليه؟؟!!.

قد يسـاعدنا في الإجابــة علـى هذا السؤا ال مـا قالـه (بـولس) [رســالته الثانيـة





يتضح من كلامه هذا أن لايه (رقوق)(1) مهمة جدأ، وقد اختلف النصـارى في تحديد ما تحويه هذه الرقوق، فقالوا: ((لعلهـا كانت مذكرات سجل فيها الرسول بين الحين والحين ملاحظاتـه التـي أراد الاحتفـاظ بهـا، مـع مـا استخلصـه مـن حقـائق في دراسته لأسفار العهـ القديم و غير ها من الكتب. ولعل تلك الملاحظـات كانت خلاصـة ما قر أه ودرسه طوال سنين عديدة، وأراد أن يحضر ها تيموثاوس معه. ولقـد كانــت هــذه الرقـوق موضــع افتر اضـــات كثيـرة ـ فــيظن (كنيـون) (Kenyon): أنهـا كانتت تشـتمل علـى العهـد القديم باليونانيـة، بينمـا يظـن (فــارار) (Farrar): أنهـا كانــت شـهـادة الجنسـية الرومانيــة الخاصــة بــولس، ويظـنـ (بــلـ) (Bull): أنها كانت كتبـأ عاديـة، ويظـن (لاثـام) (Latham): أنهـا كانت نســة مـن خلاصات الأناجيل تحتوي على أهم القصص من حياة المخلص و الصليب و القيامة. ومهما كانت محتويـات تلك الرقوق، فمــا لا شك فـــه أنهـا كانت من الأهيـة للارسول بولس، حتى أنه أراد أن تكون معـه في سجنه في رومـا، حتى إذا امتدت بـه الحياة أياما أو أسابيع أو شهور أ، يستطيع أن يرجع إليها متى إنى أراداد...
 وهو في مواجهة الموت، وجد لذته في القيام بخدمـة الإنجيل بقـدر مـا يستطيع، ولعلـد كان يجد راحته في مطالعة هذه (الكتب، ولا سيما الرقوق)())(I). ونقول: لعل هذه الرقوق تحوي الإنجيل الذي أنزلـهـ الها تعـالى على المسيح الهِّهِّ، وأنه هو الذي عاد به (بولس) من العربية إلى دمشق فدرسه وحرفه، ثم عرضه على تلاميذ المسيح في أورشليم بعد أربعة عشر عامأ. وأخير أ نسأل: أطالت يد التحريف جميع نسخ التور اة والإنجيل أم ل؟!!. يجيب على هذا شيخ الإسلام (ابن تيمية) - يرحمه الله - في تفسيره لقوله



أَفْنَسِقُوتِ ٪ إلى عهد النبي التوراة والإنجيل، ويخبر أن فيهما حكمه، وليس في القرآن خبر أنهم غبروا جميع النسخ)(1)

## ثانياً: الرد على موقف الاثنى عشرية من القرآن الكريم:

القرآن الكريم هو الكتاب الإلهي الذي لم يتطرق إليه التحريف أو التنديل؛ وذلك لأن اله تبارك وتعالى تعهـ وتكفل بحفظه، بخلاف التوراة والإنجيل فإن اله لم بتكفل بحفظهما بل استحفظ عليهما أهلمها فضيحو هما.



وفقال سبحانه في شأن القرَآن:

يروي الإمام (القرطبي) - يرحمه اله - قصة نؤكد حفظ الله تعالى لكتابه الكريم، قال فيها: ((كان للمأمون - وهو أمير إذ ذاك - مجلس نظر، فـلِ في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة، قال: فلما نقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسر ائيلي؟ قال نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع، وو عده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما، قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكلام؛ فلما نقوض المجلس

دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت نراني حسن الخط، فعددت إلى التور اة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فانشتريت مني، وعمت إلى القرآن فععت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الور اقين فتصفحو ها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصـان رموا بها فلم يشترو ها؛ فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة فلققت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر فقال لي: مصداق هذا في كتاب الهَ عز وجل. قال قلت: في أي موضع؟ قال: في قول اله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل:

 هذا ما أجمعت عليه الأمة على مر العصور، فالقرآن الكريم الذي أنزله الهّ
 نقص ولا تغيير أو تبديل، ولا يمكن أن يتطرق إليه شيء من ذلك؛ لو عد الهُ بحفظه وصيانته، ولم يخالف في هذا إلا الاثنى عشرية، حيث زعموا أن القرآن الكريم قد حدث فيه تحريف وتغيير وتبديل، وزعموا أن الصحابة هم الذين حرفوا القرآن من أجل مصالحهم الدنيوية.

و عققدتهم هذه باطلة، دل على بطلانها الأدلة من القرآن الكريم، وأقو ال الأئمة
من آل البيت، والعقل، وإليك بيان ذلك:
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:
تنقسم الأدلة من القرآن الكريم من حيث دلالتها على بطلان هذه العقيدة إلى
قسمين:
(") الجامع لأحكام القر آن - ج. (-ص. ["].

القسم الأول: الآيات الصريحة الدالة على تكفل الله تعالى بحفظ القر آن وأنه لا يمكن أن يتطرق إليه التحريف أو التبديل، من هذه الآيات: قال تعالى: ،

[فصلت:Y E].

وفال تعالى:
 مَكِيمٌ "

فقد دلت هذه الآيات الكريمات على حفظ اله تعالى لكتابه الكريم، وإحكامه لاَياته، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه:
 وصيانته من التحريف والتنديل لا تحتاج إلى شرح أو توضيح.

القسم الثاني: الآيات التي أثنى الله تعالى فيها على الصحابة "شا مما يؤكد كذب ما نسبنه إليهم الاثثى عشرية من دعوى تحريف القرآن، من هذه الآيات:

قال تعالىى:






[الحشر].
فلت هذه الآيات على مكانة الصحابة
إبطال دعوى الاثثى عشرية وبيان فسادها.

ثانتاً: الأدلة من أقوال الأنمة الاثثى عشرية:
جاءت في مصادر الاثثى عشرية روايات كثيرة عن أئتهم يؤكد بعضها
 أمثلة من هذه الروايات:
 تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الهُ عليه وآله وسلم، وجعل لكل شيء حدأ وجعل عليه دليلا يدل عليه)()(').

وجاء عن (أبي عبد الله) الله عليه و آله وسلم فقد كفر )(1)

وعن (موسى الكاظم)
فيه؟ فقال: بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه
فهذه الروايات تدل دلالة واضحة على أن الأئمة الكريم، وإلا لِم طلبوا من أنباعهم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه هِ ثم إخبار هم أنه ما من شيء إلا وهو في الكتاب و السنة، وأنه ليس عندهم إلا ما فيهما.

## ثالثا: الأدلة العقلية:

كما دل النقل على بطلان هذه العقيدة فإن العقل أيضأ دل عليه، وذلك لما بترنب على القول بتحريف القر آن الكريم من المفاسد العظيمة التي بستلزم منها: ا. الطعن في الله سبحانه وتعالىى واتهامه بعدم الوفاء بو عده بحفظ القرآن

وصيانته من التحريف.
Y Y الطعن في النبي
خص (عليا)
؟ الطعن في الصحابة الكرام واتهامهم بتحريف القرآن من أجل مصالحهم
الخاصة.
؟. الطعن في الأئمة من آل البيت واتهامهم بكتمان كتاب الله تعالى، وقد تو عد
الله على ذلك بقوله:

ولو كان للاثنى عشرية عقول يفقهون بها لكانت هذه اللوازم الفاسدة رادعأ قوياً للتوبة إلى الله تعالىى من اعتقادهم بهذه العقيدة الخبيثة.

$$
\begin{aligned}
& \text {-797- }
\end{aligned}
$$

## النصل الثاني:

هوقف النصارى و الاثنى عشرية هن أقوال المسيـح والألـمهة

## وفيه أربعة هباحث:

 .




## المبحث الأول:

## 

تعد الأناجيل الأربعة القانونية لدى النصـارى السجل التاريخي الذي دونت فيه أقو ال المسيح وأعماله، والقاعدة الأساسية التي يبنون عليها عقائدهم، ولما كان لها هذه الأهية فأننا سنقف أو لا أمام هذه الأناجيل بصفة عامة، ثم نقف أمام كل إنجيل منها لندرسه ونمحصه وننقده نقداً موضو عيأ.

## أولاَ: وقفات أمام الأناجيل الأربعة:

ـ متى دونت الأناجيل، ولماذا؟!.
يقول أحد الباحثين النصارى: (ييدو أنه لم يُعَد السجل الدكتوب لحياة المسيح وتعاليمه في السنوات الأولى بعد موته، ومن المككن أن نكون أقو اله القوية اندمجت في الأذكار والطقوس الدينية، وذلك لأن أتباعه في معظم الأحوال ظلوا يتظرون مجيئه مرة ثانية فلم يجدو اضرورة ماسة إلى تدوين حياته الأرضبة))(1) . ((ولكن عندما انقطع الأمل في مجيئه الثناني، وبدأت الذكريات تتضاءل أخذ الناس يدونون مجموعات لأقو ال المسيح وسمو ها الأقوال أو السجلات، ثم يليها دور مؤلفي الأناجيل الذين اعتمدوا على الروايات الثنفهية، وعلى هذه المجموعات المدونة في صورة الأقوال أو السجلات، فألف كل منهم إنجيله وفق أسلوبه وميوله الشخصية، وكان إنجيل مرقس هو أسبق الأناجيل الأربعة ظهورأ حسب رأي معظم الاارسين (وإن كانت رسائل بولس قد كتبت قبله)، و هذا الإنجيل لم يكتب على أي حال قبل سنة 70م، والجدير بالتنبيه أن الاهتمام بالأمانة العلمية في نقل ألفاظ المسيح
(Bernard M. Allen: The Story Behind the Gospels (London, 1926), pp. 4-5. ${ }^{(1)}$


وكلماته أثناء كتابة الأناجيل كانت معدومة، ولم يحس أحد منهم بحاجة إلى ذلك...)(1)

## ـ ــ من مؤلفو هنذه الأناجيل؟.

يقول بعض الباحثين النصارى: إن الأناجيل نفسها لا تشثير إلى مؤلنيها، وأما العناوين الهوجودة عليها - [إنجيل متى]، و[إنجيل مرقس] و وغير هـا - فهي لم تطلق
 حاجة إلى الثتييز بينها، بتخصيص رسم لكلِ منها، والحق أن الأناجيل وكتاب الأعمال نشرت مجهولة ـ أي بدون أسماء المؤلفين ـ و العناوين الموجودة عليها الآن

جاءت في القرن الثاني(ب) ـ ـما الذي أثبتّه مخطوطت هنه الأكاجيل؟.
 خاصة الأناجيل الأربعة ـ ظل موضع النحريض والإلحاق والإضافة منذ الباية؛ ولذلك يقول باحث نصراني: إن (النسخ الني طبعت حالئ [قيل هذا الكالام في عام
 التغيير ات ومصدر ها))(「).

ومن نتائج هذه النغييرات والإلحافات صعوبة تحديد جزء من الأنابيل الأربعة يمكن أن يقال بكل ثقة: إنه صحيح، وهذا الرأي ليس لي بل جاء من الباحثين النصارى أنفسهم، ومثال ذلك ما علق به (برنارد إيلن) على الأناجيل الأربعة، حيث





قال: ((لا يوجد لدينا بر هان يضمن لنا أن ما وجد من الأحداث والأقوال في الأناجيل هي تلك التي حدثت أو قيلت فعلا)(1)

## ثانياً: وقفات أمام [إنجيل متى]:

يحتل [إنجيل متى] المكانة الأولى من حيث ترتيب الأناجيل بالعهـ الجديد، و السبب في جعل [إنجيل متى] يتصدر أناجيل العهـ الجديد هو أن [إنجيل متى] يعتبر امتدادأ للعهد الققيم؛ كما يفترض ذلك الذين يفترضون أن هذا الإنجيل قد كتب لليهود بهذف إثبات أن المسيح جزء لا يتجز أ من تاريخ بني إسرائيل، ولم يكن تاريخ بني إسرائيل ليكتمل إلا به؛ ولكي يحقق (متى) هذا الغرض نجده يستشهـ كثيراً بفقرات من العهد القديم تثير إلى أن المسيح كان يتصرف كالمسيح الذي ينتظره اليهود(٪). < من (متى) محرر هذا الإنجيل؟.
جاء في مصادر النصارى أن (متى) هذا كان عشارأ أي جابي ضرائب في
مدينة كفر ناحوم، وهو أحد الاثثي عشر رسولا'، وسمي أيضأ (لآوي بن حلفى)().
هل (متى) صـاحب الإنجيل هو (متى العشار)؟!.

من الأدلة التي يستدل بها النصـارى على أن كاتب هذا الإنجيل هو (متى العشار) ما ذكر في [إنجيل متى (9:9) 9 ]عن دعوة المسيح له، حيث جاء فيه: ((9َوْفِيمَا
 لـهُ: 》ا(اُبَعْنِي《، وقامَ وتَبَعَهُهُ).

فهل يذكر (متى) نفسه هنا؟ أو يصف لنا مؤلف هذا الإنجيل دعوة شخص
يدعى (منى)؟؟.

يقول مفسر هذا الإنجيل (J. C. Fenton) في كتابه('): ((إن ربط مؤلف هذا
الإنجيل شخصيته بهذا النلميذ هي بالتأكيد خيال محض) ..



$$
\begin{aligned}
& \text { صص] }
\end{aligned}
$$

ويزداد الأمر غموضاً إذا ما عرفنا أن (مرقس) قد ذكر في إنجيله (Y: ؟ ( ):
》ا(اتُعَنْيِي، فقامَ وَتَبَعَهُ).

هنا حدث تغيير كبير فبدل من أن يقول (متى) في إنجيله ـ الذي ألفه بعد

 عِثْدَ مَكَان الِيَبَيَةِ، اسنْمُهُ مَنَّى").

ولم يذكر (مرقس) في إنجيله اسم (لآوي بن حلفى) مرة أخرى، كما أنه لم
 ذكر اسم متى بينهم: ((') وَأَقامَ اثنُّيْ عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُ، وَلِيُرْسِلِهُمْ لِيَكْرزُوا...

اسْمْ بُوَانثرْجْسَ أي ابْنْي الرَّعْدِ... وَمَتَّى...) ..






فأي الرو ايات نصدق رواية (متى)، أم روايتي (مرقس) و(لوقا)؟!!. وإن كانت رواية (متى) هي الصحيحة؛ فلماذا لم يذكر كلا من (مرقس) و(لوقا) اسم (متى)، وذكرا بدلا من ذلك (لآوي بن حلفى)، في حين ذكرا اسم (متى)

ضمن الاثثي عشر رسولע؟!. ألا يوحي صنيعهما هذا بأن (متى) و(لآوي) شخصيتان مختلفتان؟!!.

[^32]تاريخ تدوينه:
أما عن تاريخ كتابة هذا الإنجيل فهي كما بذكر (هورن):
 ((أما (فنتون) فيذكر أنه قد حرر في الفترة من •^ إلى ه • (ميلادية))(٪). < أين دون هنا الإنجيل؟.

إن خلاف الاارسين النصارى حول الدكان الذي ألف فيه هذا الإنجيل ليس بأقل من خلافهم حول شخصبة (متى) نفسه أو السنة التي حرر فيها إنجيله، فقد ورد في تعليق أصحاب النرجمة المسكونية للعهد الجديد على شخصية (متى) وإنجيله، ما نصه: ((من الأرجح أن إنجيل متى قد جرت كتابته في سوريا أو في أنطاكية، أو في فينيقيا)()

## < لغة هذا الإنجيل:

اختلف الباحثون النصـارى في تحديد لغة [إنجيل متى ] الأصلية إلى قولين:
الأول: أن اللغة الأصلية لهذا الإنجيل هي اللغة العبرية، ثم نقل منها إلى اللغة
اليونانية التي عرف بها(8)، لكن هذه المصادر اختلفت أيضأ في تحديد شخصية
المترجم (فابن البطريق) يقول:
((كتب متاوس ـ متى ـ إنجيله بالعبر انية في بيت المقدس، وفسره من العبر انبة
إلى اليونانية يوحنا الإنجيل).
ولم أجد من يؤيده في قوله هذا، بل إن هناك من يقول: (إن (متى) نفسه ترجم
إنجيله أو أمر بترجمته)()(م)
وأكثر هم يقول : ((إنه لم يعرف المترجم))().


## > مصصدر [إنجيل متى]:

ذكرت (دائرة المعارف الكتابية) أن (متى) اعتثد على عدة مصـادر في أثناء
كتابته لإنجيله، من أهم هذه الهصادر مصدرين هـا:
(المصدر الأول: وهو إنجيل شبيه - إن لم يكن هو بينينه - إنجيل مرقس

 النقاد البارزين ومن مدارس فكرية مختلفة يتنفون على هذا الرأي حيث الان أن معظم
 على منو اله إلى حد بيد منى ولوفا وأن الاختلاف عن أسلوب مرفس يرجع إلى (افتراض تنقتح الكاتب)) (1).
ولي أن أسأل: كيف يقتبس (متى) من [إنجيل مرفس]، أيتنس السابق من
اللاحق، أيتنبس من رأى وسمع ممن سمع فقط؟!!!
إن من المتوقع والمعقول أن يقتبس (مرقس) من (متى)، (فتّى) هو السابق الذي سمع ورأى، في حين أن (مرقس) لاحق له سمع من الآخرين. ((الحصدر الثناني: وهو يعرف الآن باسم "Q"، ظهر أو لا نلا نتيجة فحص المادة

 عما إذا كان هذا المصدر تـا احتوى على رواية الأحداث، وكذلك الأنقوال، أو أنه كان سجلا للأقوال فقط (والرأي الأول يعتبرونه الأرجح)، كما لا يوجد اتفاق عما إذا كا كان الان
 حول هنه النقاط وغير ها فان الاتجاه العام هو فبول نظرية "الالانير الصدرين" في صورة من الصور لثعليل الظواهر الموجودة في هذه الأناجيل)(و) . > مشككلات [إنجيل متى]:
حوى [إنجيل متى] على مشكلات عديدة وتناقضات كثيرة، مثّل ذالك:
 المسيح المنتظر، ويركز على أنه أتى إلى بني إسر ائيل فقط، حسب :



 الضضَّلَّةِّه.).

إلا أنه خالف نفسه في نهاية الإنجيل نفسه حيث قال في (ر^٪: 9 1):

(الفُسُس").
مما يثبت إضافة هذه الخاتمة.
من مشاكل [إنجيل متى] أيضأ هي:

 يَاتِيَ ابْنُ الإِنْسَان) .
 حَنَّى يَرَوْا ابْنَ الإِنْسَانْ آَتِيًا فِي مَلَكُوتِّهِه").

ثالثاً: وقفات أمام [إنجيل مرقس]: يعتبر [إنجيل مرفس] الذي كتبه للرومانيين(') من حيث الحجم أقصر وأوجز الأناجيل الأربعة، فهو يقع في اثثنتين وثلاثين صحيفة من الكتاب المقس، وهو أيضأ أقدم الأناجيل، وبالرغم من ذللك ليس كاتبه واحدأ من الحواريين، بل إن كاتبه في أحسن الفروض تلميذ لأحد الحواريين(؟)

$$
\begin{aligned}
& \text { - V. \& - }
\end{aligned}
$$

## < من (مرقس) محرر هأا الإنجيل؟.

جاء في (دائرة المعارف الكتابية) من أن (مرقس) هو: (يوحنا الملقب مرفس ابن مريم، المرأة المسيحية التي اجتمع في بيتها المؤمنون الأوائل الكثيرون للصلاة بلجاجة إلى اله من أجل بطرس...

وكان اسمه اليهودي "يوحنا" وهو في العبرية "يوحانان"، ومعناه "اله حنَّان"، أما مرقس فاسمه اليوناني.. وقد يدل اسمه اليوناني "مرقس" على أنه كانت له خلفية يونانية، فقد كان خاله برنابا "لاوياً قبرصي الجنس"، ولعل موطن أسرة يوحنا مرقس الأول كان في قبرص، ثم هاجرت أسرته إلى أورشليم، وفي نحو 7 ڭم ذهب برنابا وبولس إلى أورشليم حاملين خدمة الكنيسة في أنطاكية، و عند رجو عهما إلى أنطاكية أخذا معهما يوحنا الملقب مرقس.
وعندما أفرزت الكنيسة في أنطاكية برنابا وبولس للخدمة، شرعا في القيام برحلتهما التبشيرية الأولى، أخذا معهما يوحنا أي مساعدأ لهما، ولما ذهب بولس ومن معه إلى برجة بمفيلية، فارقهم يوحنا ورجع إلى أورشليم، ولا يذكر لنا لوقا اللببب في عودة يوحنا مرقس إلى أورشليم متخلياً عن خدمته. وقد يكون ذللك لأنه لم يحتمل مشقة الخدمة والترحال، أو اعتراضأ على تقديم رسالة الخلاص للأمم، دون تقيبدهم بشيء من الناموس، إذ يبدو أن السبب كان خطيرأ في نظر الرسول بولس، حتى إنه رفض اصطحابه في الرحلة التبشبرية الثانية، مما أدى إلى افتراقه عن برنابا الأي أخذ معه يوحنا مرقس وسافر في البحر إلى قبرص.. وبعد ذلك بنحو 1 الـي سنة، يكتب عنه الرسول بولس من رومية..)(1) .

وقد جاء في كتاب (مروج الأخبار في تراجم الأبرار) أن (مرفس) كان ينكر ألوهية المسيح هو وأستاذه (بطرس الحواري)، وقد جاء في ذللك الكتاب عن (مرقس): ((صنف إنجيله بطلب من أهالي رومية، وكان ينكر ألو هية المسيح)(٪)")

## < اللغة التي كتب بها هذا الإنجيل:

ذكرت (دائرة المعارف الكتابية) أن اللغة الأصلية [لإنجيل مرقس] هي اللغة
اليونانية، حيث جاء فيها ما نصه: (إن خلاصة ما نستجمعه من أقو ال الآباء هي أند كتب أصلا في اليونانية، وترجمات هذا الإنجيل تمت نقلا عن اليونانية لا إليها، فقد

كانت اللغة اليونانية هي اللغة المستخدمة في كل العالم الروماني...)(1) .

## < تاريخ تدوينه، ومكانه:

اختلف علماء النصارى في زمن تأليف هذا الإنجيل، (فقاموس الكتاب


 المسكونية للعهج الجدبد ـ كما يذكر الاكتور (بوكاي) - فيقولون: إنه ألف في عام

< علاقة [إنجيل مرقس] بالأناجيل:
هناك شبه إجماع بين علماء النصارى على أن [إنجيل مرفس] سابق [لإنجيل متى] و[إنجيل لوقا]، ويتفق ـ كما ذكرنا سابقأ ـ الكثير من النقاد البارزين ومن مدارس فكرية مختلفة على أن (متى) و(لوقا) قد استخدما [إنجيل مرقس] مرجعا لهما، حيث أن معظم محتويات [إنجيل مرفس] قد تضمنها إنجيلي (متى) و(لوفا)، وأن ترتيب الأحداث في [إنجيل مرقس] قد سار على منواله إلى حد بعيد (متى) و(لوقا) ${ }^{\text {(7) }}$

انتفت مصادر النصارى على أن (بطرس) الحواري هو المصدر الرئيّي
 خلال ما ذكرته (دائرة المعارف الكتابية)، حيث جاء فيها: ((انهن طبقأ لشهادة الآباء،

 إلى الاعثقاد بأن مرقس نفسه قد أضاف القليل.. ويعتقف "وايس" أن مرقس استخا وثيقة مقفودة الآن كانت تضم أساسأ أقوال يسوع يطلق عليها في الكتابات المبكرة







 أن الكاتب الأخير لإنجيل مرقس (ويرمز له بالرمز R) ليس مرفس، بل بل شِينصا من مدرسة بولس من نوع راديكالي)()(7). < مشكلات [إنجيل مرقس]:
يذكر الاكتور (موريس بوكاي) عدة عيوب ومشككات [لإنجيل مرفس]،
نلخصها فيما يلي:
// إن في نص [إنجيل مرقس] عيب رئيسي لا جدال فيه، وهو أنه لم يهتم
بالتعاقب الزمني للأحداث.

ץ/ إن إنجيله يفتقر إلى المعقولية، وفي ذلك يقول (الأب روجيه): (إن مرقس كاتب غامض الأسلوب، وإنجيله أضحف الأناجيل.. ولا يعرف أبداً كيف يحرر حكاية).

ז/ إن [إنجيل مرقس] يتتاقض مع [إنجيل متى] و[إنجيل لوقا] بشأن بعض الأحداث، كما هو الشأن بصدد آية (يونان) - (يونس) -، حيث جاء في [إنجيل مرفس

 لكُمْ: لنْ يُعُطى هثا الجِيلُ آيَة!ب《").

يخبرنا (مرقس) في النص أن المسيح أكد بنفسه أنه لا يقوم بأي معجزة، كما
 حيث صرح (متى) من أن المسيح قال للفريسيين: إنه لن يعطيهم إلا آية واحدة،



§/ إن علماء الكنيسة يعتبرون خاتمة هذا الإنجيل المنسوب إلى (مرفس) غير صحيحة، وهي في نظرهم إضافة مزورة، ويؤكد ذلك عدم وجودها في أقدم المخطوطات(1).

## رابعاً: وقفات أمام [إنجيل لوقا]:

يحتل هذا الإنجيل المكانة الثالثة بين الأناجيل الأربعة، وقد وجهه كاتبه إلى



 صص(100]).
 عِلَّمْتَ بَهِهِ .

ولهذه الافتتاحية أهية كبرى؛ ذلك أنها تلقي الضوء على ما كان يحدث في
ذللك العصر فيما يتعلق بتأليف الأناجيل، كما أنها تقام لنا عدة ملاحظات، منها:
أو لا: يقرر (لوقا) أن أشخاصأ كثبرون أخذوا في نأليف الأناجيل.
ثانياً: يعترف (لوقا) بأنه لم ير المسيح، لكنه كتب رسالته بناء على المعلومات التي جمعها من الذين رأوا الدسيح وكانوا في خدمته. ثالثً: قام (لوقا) بكتابة هذه الرسالة بناء على ر غبة شخصية بحتة، ولم بدع أنه
 صر احة أن كل ما كتبه فيها جاء نتيجة بحثه الثخصي، حيث إنه إنه قـ تتبع كل شيء من الأول بندقيق.
رابعأ: أن أساس هذا الإنجيل هو رسالة شخصبة كتبها (لوقا) على التو الي إلى شخص يدعى (ثاو فيلس).
ومن الجدير بالذكر أن رسالة (لوقا) إلى (ثاوفيلس) عبارة عن جز أين؛ الجزء الأول هو هذا الإنجيل، أما الجزء الثاني فهو [سفر أعمال الرسل] ذلك أن هذا السفر يبدأ بقول (لوقا):

.
< من (لوقا) كاتب هذا الإنجيل؟.
جاء في مصادر النصارى أن اسم (لوفا) اسم لاتيني، ربما كان اختصـار (لوكانوس) أي (مانح النور)، إذا كان من الشائع في اللغة اليونانبة في ذلك العهد اختصار أسماء الأعلام، ويذكر لڭَّاب الكنيسة الأوائل بأنه تحول من الوثنية إلى المسيحية مباشرة، وقد كان رجلا مثقفأ، ولغته اليونانية لها صبغة أدبية واضحة لا لا

يدانيها في العهج الجديد سوى كتابات（بولس）الذي تتلمذ（لوقا）على يده ور افقه في أسفاره（1）．

وقد اختلف علماء النصارى في تحديد الموطن الأصلي（للوقا）، فأصحاب
（دائرة المعارف الكتابية）يقرون بأنه لا يُعلم الموطن الأصلي（للوقا）（Y）؛ إلا أن أصحاب（قاموس الكتاب المقس）يقولون：إنه ولد في أنطاكية سوريا، وأنه كان يونانياً！！（ ${ }^{(5)}$

ويقول آخرون：إنه روماني نشأ بإيطاليا（گ）．
ومن هنا يتبين لنا أن الباحثين النصارى ليسوا على علم يقيني بالموطن الأصلي（للوقا）، وأنهم متفقون على أنه كتب إنجيله باللغة اليونانية، وأنه كان من تلاميذ（بولس）ورفقائه، ومن المعلوم أن（لبولس）دور خطير في انحراف النصر انية．

## ＜تاريخ تدوينه، ومكانه：

اختلف النصارى في تحديد تاريخ تدوين［إنجيل لوقا］إلى عدة أقو ال، فمنهم
من يقول：إنه دوّن هذا الإنجيل قبل خراب أورشليم وقبل سفر الأعمال، ويرجح أنه كتب في قيصرية في فلسطين مدة أسر（بولس）سنة（7（7－0＾）من الميلاد، غير أن البعض يظنون أنه كتب قبل ذلك．

ويقول أصحاب النرجمة المسكونية للعهد الجديد：（إن لوقا كان معاصر اَ
لحصار القنس وتدميرها بواسطة جيوش طيطس عام（•「بعد الميلاد）، ويكن القول：إن إنجيل لوقا قد تم تحريره بعد هذا العام）（） ويحدد المؤرخون تاريخ تحريره فيما بين عام（•）وعام（•）بعد

الميلاد（1）．



（9）${ }^{\text {（0）}}$


## < مصادر [إنجيل لوقا]:

ذكرنا قبل قليل أن (لوقا) كان أحد تلاميذ (بولس) ورفقائه؛ لذا فإنه من الطبعي أن نتتبر (بولس) المصدر الرئيسي [لإنجيل لوقا]، ومما يؤكد كلامنا هذا ما جاء في (دائرة المعارف الكتابية) من أن ((هناك إجماع على أن هذا الإنجيل يقدم لنا وجهة نظر الرسول بولس))(٪)، و(لبولس) هذا ـ كما ذكرنا أيضأ فبل قليل ـ دور خطير في انحر اف النصر انية وتحولها من دين سماوي إلى دين وضعي. أما مصادر [إنجيل لوقا] الأخرى فهي كما يلي:
/ / [إنجيل مرقس]: يرى أغلب النقاد أن كلا من (متى) و(لوقا) كان لديهما [إنجيل مرقس] مع غيره من المراجع، وأن (لوقا) سار على ترتيب (مرقس) في كل الإنجيل نقريباً، ولكن لا يمكن القول بأن (لوقا) قد حاكى [إنجيل مرقس] محاكاة ساذجة، بل ترك طابعه على كل حادثة، كما اختار منها ما يتفق مع هدفه. ץ/ أقوال المسيح أو "Q": يدور جدل كبير حول الأجزاء المشتركة بين [إنجيل متى] و[إنجيل لوقا]، ولكنها لا نوجد في [إنجيل مرفس]، وهي عادة تختص بأحاديث المسيح، وأكثر النظريات قبولا الآن هي أن (متى) و(لوفا) قد استخدما [إنجيل مرقس]، وكذللك مجموعة الأقوال، التي بطلقون عليها "Q" - و هو الحرف الأول من كلمة ألمانية معناها: المصدر ـه إلا أن استخدام (لوقا) [لإنجيل مرقس] و"Q" لم يكن مجرد نسخ لما فيهما، بل إن هناك حرية واضحة في استخدامه لكل المواد المتجمعة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، كما أنه يذكر وجهة نظره وتفسيره

ז/ المر اجع الأخرى: توجد مادة كثبرة في [إنجيل لوقا] لم يسجلها أحد سواه، و هناك أقو ال مختلفة شبيهة ببعض ما سجله (متى) أو (مرقس) في مناسبات مختلفة عن تللك التي ذكر ها لوقا، وثمة نظريات مختلفة بخصوص هذا الموقف من (لوقا)؛ فبعض النقاد يعتققون أنه وضع كمية ضخمة من المعلومات كان قد أرجأ تسجيلهاكما يقولون- ولم يكن يعرف أين يضعها، بدون مراعاة أو ترتيب، والبعض الآخر

يقول: إن هذه المعلومات ترجع إلى وثيقة أسماها (الوثيقة الجليلية)، ويفترض آخرون أنها (مقتطفات مجهولة المصدر).

## <

ينطوي هذا الإنجيل في الواقع على عدة مشكلات، ذكرها الدكتور (موريس
بوكاي)، وهي باختصار :
/ / إن أول مشكلات هذا الإنجيل هي تلك التي نتجت عن تسلسل نسب المسيح
الذي أورده (لوقا)(1)، والاختلاف الكبير بينه وبين النتلسل الذي أورده (متى) في إنجيله

ץ/ إن (لوقا) اختلف مع (متى) و(مرقس) في مسألة هامة عند النصـارى وهي (سر نتاول القربان المقدس)، فالكلمات التي يتحدث فيها (لوقا) عن هذا سر - في






 وَقَالَ: (اخُثُوا كُلوا. هثاً هُوَ جَسَدِي《.





「/ حدد (لوقا) في إنجيله وقت صعود المسيح بأنه قد حدث يوم عبد الفصح، وتوقيته هذا يتناقض مع توقيته في [سفر أعمال الرسل] الذي أخبر فيه أن المسيح صعد بعد يوم عيد الفصح بأربعين يوما.

## خامساً: وقفات أمام [إنجيل يوحنا]:

يختلف [إنجيل يوحنا] اختلافا جذرياً عن الأناجيل الثنالة الأخرى، وقد بلغ حجم هذا الاختالف من الاتساع ما دفع (الأب روجيه) إلى وصفه ـ بعد أن فرغ من تعليقه على الأناجيل الثنلاثة ـ بقوله: ((إنه عالم آخر ))(1)، ولهذا الإنجيل خطر وشأن أكثر من غيره لتضدنه ذكرأ صريحأ لألوهية المسيح، فهو كما يقول الإمام (أبو زهرة): ((نص إثباتها وركن الاستدلال فيها))(٪) < من (يوحنا) محرر هذا الإنجيل؟.
اختلف النصارى في تحديد شخصية محرر هذا الإنجيل، فجمهور هم يقول: إن محرر هذا الإنجيل هو (يوحنا بن زبدى) الصياد، الذي كان يحبه المسيح، حتى أنه استودعه والدته وهو فوق الصليب ـ كما يعتققون - وقد نفي في أيام الاضطهاد الأولى، ثم عاد إلى أفسس، ولبث يبشر فيها، حتى توفي شيخأ هرما(؟). أما محققيهم فينفون نسبته إلى (يوحنا الحواري)، ((والسبب في ذلك وجود الأفكار اليونانية والغنوصية فيه بكثرة هائلة، واختلافاتّه عن الأناجيل الأخرى، كل ذلك ينفي أن يكون من عمل الحواري (يوحنا)، ويضاف إلى ذلك أن الأسقف
 Poly ) خبيرأ في روايات الرسل ــ لم يشر إلى هذا الإنجيل؛ كما أن (بولي كارب) (carp (ليوحنا الحواري) ـ لا يذكر هذا الإنجيل؛ ومع ذلك يعتبره بعض علماء النصارى من

تأليف (يوحنا الحواري) رغم أن البراهين لا تسعفهم.
(') النور راة والإنجيل والترآن بمقاس العلم الحديث ـ ص [1م • ] .
(7) (7) محاضر ات في النصرانية ـ صـ [9 ؟].


والحقيقة أن هذا الإنجيل ليس من عمل مؤلف واحد، بل هو مجموعة للكتابات المحررة في الأدوار المختلفة على أيدي المؤلفين المجهلين المختلفين، جمعها ودونها مؤلف مجهول)(1) .
ويؤكد ذلك ما فررته الترجمة المسكونية (أن كل شي يدل على أن النص المنشور حاليأ باعتبار أنه الإنجيل الرابع أو إنجيل يوحنا إنما ينتمي إلى أكثر من كاتب واحد)(٪)، وتقول أيضأ: ((ويُتمل أن هذا الإنجيل المنسوب إلى يوحنا بشكله الذي نجده عليه اليوم قد كتِب وئشِرِ بواسطة تلامذة المؤلف الذين أضافوا الإصحاح رقم (اY)، كما أضافوا بعض الحواشي، أما ما يختص بشأن المرأة الزانية فالكل يتفق على الاعتراف بأن هذا النص مجهول الأصل، وتمت إضافته في زمن لاحق لظهور هذا الإنجيل)()
ولهذا قال أحد الباحثين النصارى: إن ((تعيين مؤلف الإنجيل الرابع مشكلة
معقدة)(₹) .

## > تاريخ تدوينه، ومكانه:

اختلف الباحثون من النصـارى حول تاريخ تدوين هذا الإنجيل كما اختلفوا في تحدبد شخصية كاتبه، فمنهم من قال: إنه كتب سنة (90)، أو سنة (9 (9 ) ميلادية،

(9^1) من الميلادية، وقيل: سنة (979) ميلادية().

وكما هي عادة النصـارى فإنهم أيضاً اختلفوا في تحديد مكان تدوينه، يقول (جرانت): (من المحتمل أن يكون إنجيل يوحنا قد كتب في أنطاكية أو أفسس أو
الإسكندرية أو حتى روما))(T).

$$
\begin{aligned}
& \text { () } \\
& \text { Collier's Encyclopaedia, vol. 9,p. [200] }{ }^{\text {(8) }} \text { (8) }
\end{aligned}
$$

وفي ختام حديثنا عن [إنجيل يوحنا] نورد ما جاء في (دائرة المعارف
الأمريكية) من (أن هناك مشكلة هامة وصعبة تتجم عن التناقض الذي يظهر في نواح كثيرة بين الإنجيل الرابع، والثلاثة المتنـابهة!! إن الاختلاف بينها عظيم، بحيث إنه لو فبلت الأناجيل الثنلاثة المتشابهة باعتبار ها صحيحة، وموثوفأ بها، فإن ما يترتب على ذلك هو عدم صحة إنجيل يوحنا)(1) .

وأخيرأ: ها قد رأينا جهل النصـارى بتاريخ تدوين أهم ما في العهـ الجدبد وهو
(الأناجيل الأربعة)، وجهلهم بالنسخة الأصلية لكل إنجيل، كذا جهلهم باللغات التي ترجم عنها والتي ترجم إليها، وجهلهم بالمترجمين وحالهم من صلاح أو غيره، كل هذا ـ كما يقول الإمام (محمد أبو زهرة) - يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي، ويقول ـ يرحمه الها -: (ولئن تسامح الباحث في تاريخ التنوين، وتاريخ الترجمة وملابساتها، ليمنعنه العلم من الاسترسال في التسامح، حتى لا يرى أن السلسلة تكون كاملة إذا لم يعرف الأصل اللي ترجم، فلقد وددنا أن نعرف ذلك الأصل، لنعرف أكانت الترجمة طبق الأصل، أم فيها انحراف، ولنعرف أفهم المترجم مرمى العبارات ومعانيها، أكانت هذه المعاني تفهم بظاهر القول أو بإشار اته، أم بلحن القول وتلويحاتّه، أم بروح المؤلف وغرضها، ومرماه الكلي من الكلام، ولكن عز علينا اللم بالأصل، ولقد كنا نتعزى عن ذلك لو عرفنا المترجم، وأنه ثبت ثقة أمين في النقل، عالم لا يتزيد على العماء، فقيه في المسيحية حجة فيها، عارف للغتين فاهم لهما، مجيد في التعبير بهما، فعندئذ كنا نقول: ثقة روى عن ثقة بترجمته، ونسد الخلة بتلك الرواية، ونرأب الثلمة بتلك النظرة، ولكن قد امتنع هذا أيضأ، فقال جمهرة علمائهم: إن المترجم لم يعرف، فبقبت الثلمة من غير ما ير أبها)(٪) ().

## المبحث الثاني:

## هوقف الاثنى عشرية هن أقوال الأأنمة


أربعمائة مصنَف لأربعائة مصِنف، سماها علماؤ هم (الأصول)(1) .

 المرجـع لثـيعة آل محمد في الفتوى، إلـى أن صنف الثشيخ الكليني كتابـه العظيم (الكـافي)، وتبعه بعد ذلك الثـيخ الصدوق بتأليف كتـاب (من لا يحضـره النقيه)،
و الشيخ الطوسي بكتابيه (التهذبي والاستبصـار ))(「؟)

و هذه الكتب الأربعة هي التّي يدور عليها رحى النحقيق والركون إليها في

 موقف علماء الاثثى عشرية من الأسانيد: موقف الاثنى عشرية من الأسانيد:

جاء في مصطادر الاثثى عشرية أن الهيف من وضعهر الأسانيد لرو الياتهم هو التخلص من تعيير أهل السنة لهم، والدليل على ذلك هو فول الـول (الحر العاملي) في (وسائل الثيعة)، حيث قال معترفأ بذلك: (ا(الفائة في ذكره -أي السند- دفع تعيير العامة للشيعة، بأن أحاديثهم غير معنغنة بل منقولة من أصول قدمانئمر)(5) (5)

ويؤكد علىى أن اصطلاح تقسيم الأحاديث إلى صـحيحة وضـيفية مـا هو إلا تقليد لأهل السنة، فيقول: (والاصطلاح الجديد مو افق لاعتقاد العامـة واصطلاحهم؛ بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع))(1').
وقوله هذا ناتج من تهاون الاثثى عشرية بالأسانيد والرواية، فقد ورد في (الكافي) (باب رواية الكتب والحديث) من أنه فيل: (لأبي جعفر الثاني): ((إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الهَ وكانت النقيّةّ شديدة فكتموا كتبهم ولم ثُروَ عنهم فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال :حدثوا بها فإنها حق)()(٪)، فهذا اعتراف منهم بانقطاع أسانيدهم. ولي أن أسأل: ما الذي يضمن لهم ـ لاسيما في ظروف الخوف واللَّقية ـ أن هذه الكتب التي صارت إليهم ليست من وضع زنديق أراد إضلالهم وإبعادهم عن دائرة الإسلام؟!!.

## الكتب الأربعة أعمدة المذهب الاثثى عشري:

 أولاً: وقفات أمام كتاب الكافي:مؤلفه: هو (محمد بن يعقوب الكليني)، المكنى (بأبي جعفر)، والملقب (بثقة الإسلام)، ودام تأليفه لهذا الكتاب عشرين عامأ. واختلفوا في تحديد عدد أحاديثه فقالوا: جمع فيه ستة عشر ألفأ ومائة وتسعين
 تحديد عدد الكتب التـي أدرج أحاديثه تحتها، فقـلوا: أدرجها تحت خمسين كتابـا()،

وقال آخرون: أدرجها تحت ثاثين كتابـ(¹). وقالوا: إن كتـاب (الكـافي) يمتاز عمـا سواه من كتب الحديث ـ عندهم ـ بعدة

ميززات أهمها:

// بقرب عهده إلى الأصول المعول عليها والكتب المأخوذ عنها. Y/ دقة ضبطه، وجودة ترتيبه، وحسن التبويب، وإيجاز العناوين. ז/ لم ينقل الحديث بالمعنى، ولم يتصرف فيه.

## موقف علماء الاثنى عشرية من كتاب (الكافي):

تتاقض علماء الاثثى عشرية في موقفهم من كتاب (الكافي)، فهم تارة يقولون: إنــه (أضـبط الأصــول وأجمعهـا، وأحسـن مؤلفـات الفرقــة الناجيـة، وأعظمهـا)(1)")، ((وأثشرفها وأوتقهـا وأتمها وأجمعها، لاشتماله على الأصـول من بينها، وخلوه مـن

الفضول وشينها)(٪)
يقول (الحر العاملي) عن (الكليني) وكتابه (الكافي): (ومعلوم أنه لم يذكر فيـه
قاعدة يميز بهـا الصحيح عن غيره لو كـان فيـه غير الصحيح، ولا كـان اصطلاح المتأخرين موجوداً في زمانـه قطعأ، فعلم أن كل مـا فيـه صـيح باصططلاح القدماء
 وتارة ينكرون هذا القول، ويقولون: (لم يقل أحد بوجوب الاعتقاد بكل ما فيـه، ولم يسم صحيحاً، كما سمي البخاري ومسلم، و غابة مـا قيـل في الكـافي: إنـه استخرج أحاديثه من الأصول المتتبرة، التي شـاع بين السلف الصـالح الوثوق بهـا والاعتمـاد
عليها) (\&).

هذا أهم ما جاء في مصادر الاثثى عشرية عن أهم كتاب عندهم - (الكـافي) -، وقد رأينا اختالاف أقو ال علمائهم في تحديد عدد أحاديثه، و عدد كتبـه، كذللك تناقضـهم في الحكم على أحاديثه.

ثانياً: وقفات أمام كتاب (من لا يحضره الفقيه):
 ص




مؤلفة: (محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي)، الككنى (بابّبي جعر) )، واللقب (بالصدوق).
بلغ عدد أحاديثه خمسة آلاف وتسعمانة وثلاثة وستون حديثّ(!). موقف علماء الاثثى عشرية من هنا الكتاب:
 في رابعة النهار، وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا تونق. ومن علمائهم من يذهب إلى ترجيح أحاديثه على ويلى غيره من الكتّب الأربعة،


 كتاب (الكافي) أوثق الكتب وأفضلها، يرى آخرون: أن كتاب (من لا يحضره الفتّهـ) هو أوثق الكتب وأفضلها.

## ثالثأ ورابعاً: وقفات أمام كتابي (تهذيب الأحكام) و(الاستبصـار فيمـا اختلف

من الأخبار):
مؤلفهما: (محمد بن الحسين الطوسي)، الـكنى (بأبي جعفر)، الملقب (بشيخ
الطائفة).
1/ كتاب (تهنّيب الأحكام): وهو عبارة عن شـرح لكتاب (المقنـة) لشيخ (الطوسي) (الففي))، اختلفوا في عدد أحاديثه فقالوا: إن عدد أحاديثه بلغ ثلاثة عشر

 فكيف يفسر علماء الاثثى عشرية هذا الاختلاف الكبير!!!.





ץ/ كتاب (الاستبصار فيما اختلف من الأخبار): وهو عبـارة عن كتـاب فقهي مبسط، اختلف علماؤ هم أيضاً في تحديد عدد أحاديثه، فمنهم من قال: إن عدد أحاديثه
 (الطوسـي) - أحصى عدد أحاديثه في خمسـة آلاف وخمسـمائة وأحد عشـر حديثأ، وقال: ((حصرتها لئلا تقع فيها زيادة أو نقصان))().
هذا أهم ما جاء في مصادر الاثتى عشرية عن الكتب الأربعة التي قـلوا في
شأنها: إن عليها يدور رحى التحقيق، والركون إليها في المعضلات والفتوى(). وفي ختام حديثي عن هذه الكتب أورد مقولتلتن لأثتين من كبـار علمـائهم حول متون هذه الكتب الأربعة، أحدهما من المتقدمين و هو شيخ الطائفة (الطوسي)، حيث قال عن الاختلاف فيها ونتائجه: ((ذاكرنـي بعض الأصدقاء.. بأحاديث أصحابنا ومـا وقع فيهـا مـن الاختـلاف والتباين والمنافاة و التضـاد، حتى لا يكـاد يتفق خبر إلا وبإز ائـه مـا يضـاده ولا يسلم

حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه..)(5)
وكان من نتائج هذا ـ كما يقول (الطوسي) - خروج بعض الثيعة من المذهب
لما انكشف لهم أمر هذا الاختلاف والتناقض(). وأمـا الآخـر فهو الأصـولي (جعفر كاشف الغطـاء) حيث قـال: (المحمـون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم، وبعضهم يكذب روايـة بعض.. وروايـاتنهم بعضها يضاد بعضأ.. ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وققم العالم، وثبوت المكان، والزمان)()()

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) نفسه - نفس الموضح. } \\
& \text { (7) كثف الغطاء ـ ص[ [٪ ]. }
\end{aligned}
$$

## المبحث الثالث:

## أوجه التشابه بين هوقف النصارى هن أقوال المسيح الَّهِّهِ

## وهوقف الاضثى عشرية هن أقوال الأئمة هِّهُ


 الأول: إن كار الفريقين قال: إن كثّاب مصادر هم المتمدة اعتمدوا في كتابتّهم على أصول ومصادر أخرى أكثر ها مجهول والآخر ضائع.

الثاني: اختلفت النصارى في تحديد الثخصيات التي حررت الأنابيل الأربعة، النسخ الأصلية لها، وفي اللغات الأصلية الني كثبت بها، وفي تاريخ تدوينها، ومكانه.
كذلك اختلفت الاثثى عشرية في تحديد عدد الكتب التي تضمنتها كثبهم الأربعة، وفي عدد الأحاديث التي أدرجت تحتها، وفي تحديد مر اتبها.

الثالث: جاء في مصطار النصارى أن هناك إصحاحات وفقرات أضيفت إلى الأناجيل الأربعة لا يعرف مصدر ها.
كذلك جاء في مصادر الاثثى عشرية اختلاف كبير في تحديد عدد روايات الكتب الأربعة، مما يدل دلالة واضدة على أن هناك روايات أضيفت إلى هذه الكتب ولا يعرف مصدر ها.

الرابع: اضطراب موقف علماء النصارى من الأناجيل الأربعة، فمنهم من يراها أناجيل مقدسة موحى بها من الله تعالى، ومنهم من يراها سجلات تاريخية شخصية.

كذلك اضطراب موقف علماء الاثثى عشرية من الكتب الأربعة، فمنهم من ير اها أضبط المصادر وأجمعها، وأوتقها وأتمها، ويصحح كل أحاديثها، ومنهم من ير اها مجرد كتب جمعت الصحيح من روايات أئمتهم و الضعيف.

الخامس: تعارض الأناجيل الأربعة ونقض بعضها بعضأ، كذا تعارض نصوص الإنجيل الواحد مع بعضها البحض دليل على أنها مجرد كتابات بشرية، اعتر اها النقص والتغيير، مما يبطل القول بقدسيتها.
كذلك تعارض الكتب الأربعة ونقض بعضها بعضأ، كذا تعارض روايات الكتاب الواحد مع بعضها البعض يبطل القول بصحتها.

## المبحث الرابع:

## هوقف أهل السنة هن أقوال النبي

لم يكن الحديث في عهز النبي فيما بعد، والسبب في ذلك هو خوفهم من أن يكب الناس عليه ويتركوا كتاب الله تعالى، ودليل ذلك ما جاء في (الطبقات الكبرى) من (أن عمر بن الخطاب أن يكتب السنن، فاستشار أصحاب رسول الله فطفق عمر يستخير الله فيها شهرًاَ، ثم أصبح يومأ وڤد عزم الله له، فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قومأ كانو ا قبلكم كتبوا كتبً؛ فأكبوا عليها ونركوا

كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدأ)(! (1)
ولما كانت خلافة (عمر بن عبد العزيز) - يرحمه الله - وخاف من ضباع الحديث، كتب إلى قاضبهه في المدبنة (أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم)(٪): ((انظر ما كان من حديث النبي و لا تقبل إلا حديث رسول الله
العلم لا يهلك حتى يكون سر †) ()

وكتب إلى الآفاق بذلك أيضأ ثم أمر (محمد بن شهاب الزهري)(\&) بندوينها، فكان أول من صنف في الحدبث: (محمد بن شهاب الزهري) بأمر أمبر المؤمنين

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (أبو بكر بـن محمد بـن حزم): قاضـي المدينـة، قـال عنـه (بحبى بـن معبن)، و(الو اقدي): ثقـة، كثبر الحدبث، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر: (الجرح والتعديل ـ عبد الرحمن بن أبي حانم الرازي - جهو ـ ص }
\end{aligned}
$$

(عمر بن عبد العزيز) - يرحمهما اله ه، وكان ذللك على رأس مئة سنة من الهجرة، ثم تتابع الناس في ذلك، وتنو عت طرقهم في تصنيف الحديث(').

## طرق تصنيف الحديث(٪):

طرق تصنيف الحديث على نو عين:
أ ـ تصنيف الأصول:
وهي التي يسند فيها الحديث من المصنف إلى غاية الإسناد وله طرق، فمنها: اـ التصنيف على الأجزاء: بأن يجعل لكل باب من أبواب العلم جزءاء خاصأ
 أن هذه طريقة (الزهري) ومن في زمنه.
r r التصنيف على الأبواب: حيث يجعل في الجزء الواحد أكثر من باب،
وترتب على الموضوعات؛ كترتيب أبواب الفقه، أو غيره. مثل: طريقة (البخاري)، و(مسلم)، وأصحاب "السنن".
「- التصنيف على المسانيد: حيث يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فيذكر في مسند (أبي بكر) جميع ما رواه عن (أبي بكر)، وفي مسند (عمر) جميع ما رواه عن (عمر)، و هكذا مثل طريقة الإمام (أحمد) في (مسنده).

## ب ـ تصنيف الفروع:

هي التي بنقلها مصنفو ها من الأصول معزوة إلى أصلها بغير إسناد، وله
طرق أيضأ فمنها:
1ـ التصنيف على الأبواب مثل: (بلوغ المرام) (لابن حجر العسقلاني)، و(عمدة الأحكام) (لعبد الغني المقدسي).
r- التصنيف مرتباً على الحروف مثل: (الجامع الصغير) (للسيوطي)، إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة من النو عين حسبما يراه أهل الحدبث أقرب إلى تحصيله وتحقققه.

## الأمههات الست('):

أطلق أهل العلم هذا الاسم على الأصول التالية:
صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن النسائي، وسنن أبي داود، وسنن
النترمذي، وسنن ابن ماجه. وفيما يلي سنقف أمام كل كتاب من هذه الكتب لنبين مؤلفه، ومميز اته، وأفوال

العلماء في شأنه.
ا- (صحيح البخاري):
هذا الكتاب سماه مؤلفه (الجامع الصحيح) وخرجه من ستمائة ألف حديث، وتعب - يرحمه اله - في تنقيحه، وتهذيبه، والتحري في صحتّه، حتى كان لا يضع فيه حدبثأ إلا اغتسل وصلى ركعتين، يستخير اله في وضعه، ولم يضع فيه مسندأ إلا ما صح عن رسول الهُ وأكمل تأليفه في ستّة عشر عامأ، ثم عرضه على الإمام (أحد) و(يحيى بن معين) و(علي بن المديني) وغير هم، فاستحسنوه، وشهووا له بالصحة، وقد تلقاه العلماء بالقّبول في كل عصر.
وعدد أحاديثه بالمكرر (VYQV) سبعة وتسعون وثلاثمائة وسبعة آلاف،
وبحذف المكرر (Y Y.Y) اثنان وستمائة وألفا حديث، كما حرر ذللك الحافظ (ابن حجر) يرحمه الشه.

من (البخاري)؟.
هو (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن
بردزبه(')الجعفي) - مو لاهم - الفارسي الأصل.
("(1) ينظر: السابق - ص[^T-Vr].

كان ـ يرحمه الله ـ غاية في الحفظ، ذكر عنه أنه كان ينظر في الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة، وكان زاهدأ ورعأ بعيدأ عن السلاطين والأمراء، شجاعأ، سخيًّا، أثثى عليه العلماء في عصره وبعده(Y)، قال الإمام (أحمد): ((ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل) (T)
وقال (ابن خزيمة): ((ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث منه))(8).

وكان مجتهذاً في الفقه، له دقة عجيبة في استتباطه من الحديث، كما تشهـ
بذللك تراجمه في "صحيحه".
توفي رحمه الله في سنة (YOTهـ) ست وخمسين ومائتين عن اثثين وستين عامأ إلا ثلاثة عشر يومأ، وقد خلف علمأ كثيرأ في مؤلفاتّه، رحمه الله، وجزاه عن

## 「- (صحيح مسله):

هو الكتاب المشهور الذي ألفه: (مسلم بن الحجاج) ـ يرحمه الله ـ، جمع فيه مـ صح عنده عن رسول الله طّهُ، قال الإمام (النووي): (لسلك فيه طرقأ بالغة في الاحتياط، والإتقان، والور ع، والمعرفة، لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار )(م). وكان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد، ويذكر طرق الحديث وألفاظه مرتبأ على الأبواب، لكنه لا يذكر التراجم إما: خوفأ من زيادة حجم الكتاب، أو لغير

وقد وضع تراجمه جماعة من شراحه، ومن أحسنها تراجم الإمام (النووي) يرحمه الل.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () (بردزبة): كلمة فارسية معناها الزراع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (10) 10 (10) - دار الكتب العلمية ـ بيروت. } \\
& \text { () }{ }^{(0)}
\end{aligned}
$$

وبلغ عدد أحاديثه بالمكرر (VYV0) خمسة وسبعون ومائتان وسبعة آلاف حديث، وبحذف المكرر نحو (• • \& ) أربعة آلاف حديث. وقد اتفق جمهور العلماء أو جميعهم على أنه ـ من حيث الصحة ـ في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري. من (مسلم الحجاج)؟.
هو (أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القثيري النيسابوري)، ولد في
 الحجاز والشام والعراق ومصر، ولما قدم البخاري نيسابور لازمه ونظر في علمه، وحذا حذوه.

أثنى عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغير هم، توفي في نبسابور سنة (1 (إحـ) إحى وستين ومائتين، عن سبع وخمسين سنة.

وقد خلف علمًا كثيرًا في مؤلفاته(')، رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيرًا. ومن الجدير بالذكر أن الصحيحين: (صحيح البخاري)، و(صحيح مسلم) اللذين اتفق العلماء على أنهما أصح الكتب المصنفة في الحديث ـ لـ يستو عبا جميع ما صح عن الرسول (النووي): (إنما قصد البخاري ومسلم جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله، لكن إذا كان الحديث الذي تركاه، أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرجا له نظيرأ، ولا ما يقوم مقامه؛ فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانأ، أو إيثارأ لترك الإطالة، أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده، أو لغير ذلك)(٪)

هذا وقد انتقد بعض الحفاظ على صاحبي (الصحيحين) أحاديث نزلت عن درجة ما النزماه، تبلغ مائتين وعشرة أحاديث، اشتركا في اثنين وثلاثين منها، وانفرد (البخاري) بثمانية وسبعين، وانفرد (مسلم) بمائة.

و ((جمهور ما أنكر على البخاري، مما صححه يكون قوله فيه راجحأ على من ناز عه، بخلاف مسلم فإنه نوزع في أحاديث خرجها، وكان الصواب مع من ناز عه فيها، ومثّل لذلك بحديث: (خلق الله التربة يوم السبت)(1)، وحديث (صلاة الكسوف
بثلاث ركو عات وأربع)(Y) (ب) .

## وقد أجيب عما انتقد عليهما بجو ابين مجمل ومفصل:

ا- أما المجمل: فقال (ابن حجر العسقلاني) في مقدمة (فتح الباري): (لУ
ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصر هما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، قال: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضنًا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذللك على غيرهما، فيندفع

الاعتر اض من حيث الجملة)(٪).
「- وأما المفصل: فقد أجاب (ابن حجر) في المقدمة عمّا في (صحيح البخاري) جو ابأ مفصلا عن كل حديث، وألف (الرشيد العطار) كتابأ في الجواب عما انتقد على (مسلم) حديثًا حديثأ، وقال (العراقي) في (شرح ألفيته) في الصصطلح: إنه قد أفرد كتابًا لما ضعف من أحاديث (الصحيحين) مع الجواب عنها.

## 「. (سنن النسائي):

ألف (النسائي) - يرحمه الله ـ كتابه (السنن الكبرى) وضمنه الصحيح، والمعلول، ثم اختصره في كتاب (السنن الصغرى)، وسماه (المجتبى)، جمع فيه الصحيح عنده، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية (النسائي) من حدبث. و(المجتبى) أفل السنن حديثأ ضتيفأ، ورجلا مجروحأ، ودرجته بعد (الصحيحين)، فهو - من حيث الرجال - مقدم على (سنن أبي داود) و(الترمذي)؛ لشدة تحري مؤلفه في الرجال، وبالجملة فشرط (النسائي) في (المجتبى) هو أقوى الشروط بعد (الصحيحين).
(1) أخرجـه مسلم ـ كتـاب صفة القيامـة والجنـة والنـار ـ بـاب ابتداء الخلق، وخلق آدم عليـه السـلام ـ رقم الحديث
(() أخرجه مسلم ـ كتاب الكسوف ـ باب صلاة الكسوف ـ رقم الحديث ( ( + 9 9).


## من (النساني)؟.

هو (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي)، ويقال: (النسوي)؛



## \&. (سنن أبي داود):

بلغ عدد أحاديثه (.. . $\ddagger$ ) أربعة آلاف وثمانمائة حديث، انتخبه مؤلفه من خسمائة ألف حدبث، و اقتصر فيه على أحادبث الأحكام، وقال: ذكرت فيه الصـي الصحيح،
 رجل متروك الحدبث شيء، وما لم أذكر فيه شيئًا فيو صالحّ، وبعضها ونها أصح من

بعض، والأحاديث الني وضعتها في كتاب "اللسنن" أكثر ها مشاهير ( (٪).
فال (ابن الصلاح): (انجلى هذا ما وجذناه في كتابه مذكوراً مطلقأ وليس في أحد (الصحيحين)، ولا نص على صحته أحد؛ عرفنا أنه من الحسن عند أبي . ${ }^{(r)()}$
وقد اشنته كتاب (سنن أبي داود) بين الفقهاء لأنه كان جامعأ لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام (أحمد بن حنبل) فاستجاده واستحسنه، وأثثى عليه (ابن القير) ثناءٌ بالغأ في مقدمة (تهايهي). من (أبو داود)؟.
هو (سليمان بن الأشُتث بن إسحاق الأزدي السجستاني)، أثثى عليه العلماء


$$
\begin{aligned}
& \text { (العربية- بيروت). }
\end{aligned}
$$

ثلاث وسبعين سنة، وقد خلف علما كثبر أ في مؤلفاته(1)، رحمه اله، وجزاه عن المسلمين خيرأ.

## 0ـ (سنن الترمذي):

اشتهر هذا الكتاب أيضأ باسم (جامع الترمذي)، ألفه (الترمذي) - يرحمه الهـ على أبواب الفقه، وأودع فيه الصحيح والحسن و الضعيف، مبينأ درجة كل حديث في موضعه مع بيان وجه الضعف، واعتنى بييان من أخذ به من أهل العلم من الصحابة وغير هم، وجعل في آخره كتابأ في (العلل) جمع فيه فو ائد هامة. وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره، واستحسنه علماء الحجاز والعر اق وخراسان حين عرضه مؤلفه عليهم. من (الترمذي)؟.

هو (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي)، انفق علماء المسلمين على إمامته وجلالته حتى كان (البخاري) يعتمد عليه ويأخذ عنه مع أنه -
أي (البخاري) - من شيوخه.

توفي في ترمذ سنة (YY9هـ) عن سبعين عامأ، وقد صنف تصانيف نافعة في العلل و غير ها(「)، رحمه الها، وجز اه الله عن المسلمين خيرأ.

## 7- (سنن ابن ماجه):

كتاب جمعه مؤلفه مرتبأ على الأبواب يبلغ نحو واحد وأربعين وثلاثمائة وأربعة آلاف حديث (ף §؟))، والمشهور عند كثير من المتأخرين أنه السادس من كتب أصول الحديث (الأمهات الست)، إلا أنه أقل رتبة من (السنن): (سنن النسائي) و(أبي داود) و(الترمذي)، حتى كان من المشهور أن ما انفرد به يكون ضتيفاً غالباً،

إلا أن الحافظ (ابن حجر) فال: ((ليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستنقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، واله المستعان))(1) . وقال الإمام (الذهبي): (فيه مناكير وقليل من الموضوعات))(٪). وأكثر أحاديثه شاركه في إخراجها أصحاب الكتب الستة كلهم، أو بعضهم،
 (محمد فؤاد عبد الباقي) يرحمه اله.

من (ابن ماجه)؟.
هو (محمد بن يزيد الربعي، مولاهم، أبو عبد الله بن ماجه القزويني)، قال عنه الحافظ (أبو يعلى): ((ثقة كبير، متفق عليه، محتج به، له معرفة بالحديث))(T)، نوفي سنة ( هذا باختصـار ما جاء في مصادر أهل السنة عن موفقهم من أقوال رسول الش


( دار الفكر - بيروت).




## الفصل الثالث:

## اعتقاد النصارى و الاثنى عشرية بأحمية التشريع

 للحواريين والباباوات والأئمهة
## وفيه أربعة هباحث:

 والباباوات.


我 المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصـارى والآشـى عشـرية في اعتقادهم بأحقية التشريع للحواريين والبابـاوات والأنـمـة، هـع

الرد عليهم

## المبحث الأول:

## اعتقاد النصارى بأحقية التشريع للحواريين والباباوات

أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن اليهود و النصارى اتخذوا رجال



قال (السعدي) - يرحمه اله - في تفسيره لهذْ الآية: (يحمون لهم ما حرم الش
 والأنو ال الهنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها..) (1). هذا ما جاء في مصادرنا عن اعتقاد النصارى بأحقية النتريع لرجال دينهم، أما ما جاء في مصادر هم عن هذا الاعتقاد؛ فهو كما يلي:


مو قفين، هـا:
الموقف الأول: وهو أكثر الموقفين أهمية للى النصارى للالاله على تميز








 مَحْلُولاَ فِي السَّمَاوَاتِّ").
 الموقف في إنجيليهما، إلا أن (مرقس) لم يذكر أن (بطرس) أجاب المسيح بقوله:

 إلى (بطرس) ولا المنحة التي منحها إياه، وكذلك (لوفا) فإنه ذكر هذا الموقف بوجه قريب جدأ مما ذكره (مرقس).





 اتخذ النصارى هذين الموقفين أساسأ لمنح الباباوات سلطة مطلقة، باعتبار هم
 المجامع واتخذت القرارات التي من خلالها قد يُحرم ما أحلته الثريعة والعكس. يقول البابا (أنوست الثلالث): (مكانة وارث القديس بطرس ـ البابا - بين الرب
والناس، فهو تحت الإله وفوق البشر، وهو يحكم الجميع ولا يحكم عليه أحد))(1).


وفي حوالي سنة (६Y § ام) كتب (أجستينو ترينفو)، المشمول برعاية البابا (يوحنا الثاني والعشرين) ردأ على الهجمات الموجهة إلى البابوية، يقول: (إن سلطان البابا من سلطان الله، وهو نائبه في الأرض، وإن طاعته واجبة، فمهما يكن ذنبه فإن سلطانه لا يعلو عليه إلا سلطان الهُ وحده.. والبابا أعلى مقامأ من الملائكة، وهو خليق

أن يعظم كما تعظم العذراء، ويعظم القديسون))(1).
ومن الأمثلة على استعمال الحواريين لهذه السلطة ما ذكرناه سابقأ في أثناء
حديثنا عن (مجمع الثيوخ)(Y)، من أنهم أسقطوا عن الأمميين العمل بشريعة
(موسى)
أما مثال استعمال رجال الكنيسة لهذه السلطة فظهر من خلال عقدهم للمجامع، وإصدار هم القرارات، التي كان لها الأثر الأكبر في انحر اف النصر انية().

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) مسيحية بلا مسيح - د/ كامل سعفان - ص[بَب] - طبع دار النصر - نشر دار الفضيلة. } \\
& \text { () }
\end{aligned}
$$

## المبحث الثاني:

## اعتقاد الاثنى عشرية بأحقية التشريع للأئـمة

من أصول التوحبد الإيمان بأن الله سبحانه هو المشر ع وحده سبحانه، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لا شريك له في ذللك، وأنه سبحانه أرسل رسال يبلغون شر عه لعباده، فال تعالى:
 أَلَالَهَ


ومن ادعى أن له إمامأ يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء فقد أشرك مع اله تعالى غيره، وهو داخل في فوله نعالى:

ويؤكد ذلك ما جاء عن (أبي عبد الله) "لّهُ أنه فال في تفسير فوله تعالى:


ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعو هم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حرامأ، وحرموا عليهم حلالا من حيث لا يشعرون))(!).

## هل اعتمد الثيعة الاثنى عشرية هذا الأصل، أو خالفوه؟.

قررت روايات الاثنى عشرية مخالفتهم لهذا الأصل المنفق عليه، وبينت أوضح بيان اعتقادهم بتفويض أمر الدين للأئمة، الذي جعل منه علمائهم القاعدة الأساسية لاعتقادهم بأحقبة التشريع لأئتهم، وفيما يلي نورد أهم ما جاء في مصادر هم المتتمدة حول هذا الاعتقاد:
ذكرنا سابقً(؟) أن الإمام فوض له في أمر الدين، فيقول فيه ما يشاء، ومن أدلتهم على ذلك ما روي في (الكافي) (باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة في أمر الدين)، عن (أبي عبد الش) طُّهُ أنه سئل عن آية فأجاب فيها ثلاث إجابات مختلفة، وعندما سئل عن سبب ذلك قال: ((إن اله عز وجل فوض



فما فَوَّضَ إلى رسول الهَ صلى الهَ عليه و آله وسلم فقد فَوَّضَهَ إلينا)(٪)". وعلى هذا الأساس بنى الاثثى عشرية اعتقادأ آخر يكمله وهو اعتقادهم بأحقية التشريع للائمة، ويستدلون على ذللك بعدة روايات جاءت في مصادر هم، مثال ذللك ما جاء في (الكافي) من أن اله سبحانه وتعالى ((خلق محمدأ و عليأ وفاطمة فككثوا ألف


دهر، ، ثم خلق جميع الأشياء؛ فأثهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوّض أمور هم إليها، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون)((') .
يقول (المجلسي) في شرحه لهذا النص: (وأجرى طاعنهم عليها: أي أوجب وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتى الجمادات من السماويات والأرضيات، كشق القمر و إقبال الثجر وتسبيح الحصى وأمثالها مما لا يحصي، وفوّض أمور ها إليهم من التحليل والتحريم والعطاء والمنع..)(1). وتصر ح رواية أخرى ـ جاءت في مصادر هم ـ بهذا الاعتقاد، حيث روي عن


لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال، وما حرموا فهو حرام)(٪). ومن هاتين الروايتين يتضح لنا أن الاثنى عشرية جعلت من أئتهم أربابأ من دون الله، لأن جعلهم جهة تحريم وتحليل وتشريع هو شرك في توحيد الربوبية، وذللك لأن حق النشريع لله وحده، كما أن طاعتهم في تشريعهم المخالف لشريعة رب العالمين، والتي قد تنسخ أو تقبد أو تخصص ما جاء به خاتم النبيين(ء) هو عبودية لهم من دون اله.

والاثنى عشرية باعتقادها هذا أوضحت مغنى دعواها أن الناس جميعأ عبيد للائمة، الذي يستدلون عليه بما نسبوه للإمام (الرضا) الرّه من أنه فال: (الناس عبيد لنا في الطاعة، مو الٍ لنا في الدين فليبلغ الثاهد الغائب))() .

مع أن الهَ سبحانه وتعالى يقول:


$$
\begin{aligned}
& \text { (8) يُظر: صـ9 [19] من هذه الرسالة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - Vr^ - }
\end{aligned}
$$

عبيد لله وحده لا لأحد سواه، ولو كان من عباد اله المرسلين الذين آتاهم اله الكتاب والحكم والنبوة.
وتفيد مصادرهم أن للأئمة مطلق الخيار في أن يبينوا للناس أمر الحلال والحرام، أو أن يكتموه، فقد جاء في (الكافي) ((عن معلى بن محمد عن الوشاء قال:

 قلت: فأنتم المسئولون ونحن السائلون؟ فال: نعم، قلت: حقأ علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، فلت: حقأ عليكم أن تجييونا؟ قال: لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم
نفعل)(1) .

وأخبار هم ورواياتهم في ذللك لا تحصى ، ففي (بصائر الارجات) عقد (الصفار) بابأ بعنوان: ((إن الأئمة يكون عندهم الحلال والحرام في الأحوال كلها
ولكن لا يجيبون)(٪).

و عقد (المجلسي) في بحاره بابً بعنوان: (إنهم عليهم السلام الذكر وأهل الذكر
وأنهم الدسئولون و أنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب))()".
مع أن هذا لم يكن لرسول الهَ


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

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

وقد جاء الو عيد الثدبد لمن كتم ما أنزل الله من الهـى والحق، قال تعالى:


وقد ورد عن النبي (أنهُ قال: (امن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام
من نار يوم القيامة))(1) .
هذا باختصـار أهم ما جاء في مصادر الاثثى عشرية عن اعتقادهم بأحقية التشريع لأئتهم.

## المبحث الثالث:

# أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم 

## بأحقية التشريع للحواريين والباباوات والأائمة، هع الرد

## عليههم

من خلال ما سبق رأينا أن النصارى والاثثى عشرية يعتقوون أن الحلال هو ما أحله رجال دينهم والحرام ما حرموه، فالنصارى قالت: إن الدين مسلم لرجال الكنيسة فالحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه، والاثثى عشرية تقول: إن الاين مسلم للائمة فالحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه والدين ما شر عوه، و هم بذلك يتخذونهم أرباباً من دون الهّ سبحانه. وقد نتج عن هذا الاعنقاد عند الاثثى عشرية أن (ا(اهل السنة و غير هم لا تقبل لهم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا قيام ولا عبادة من العبادات؛ لأنهم لا يأخذون فقههم عن طريق أئمة الشبعة، بل يأخذونها عن طريق أئمة الاجتهاد، ويستتبطونها من مصادر ها الكتاب والسنة))(1) . وكيف تقبل منهم و(المظفر) يقول: ((إن الأحكام الشر عية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غير هم، ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من النكاليف المفروضة إلا من طريقهم)()

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تعريف بدذهب الثيعة الإمامية ـ ص[97-7 - 7]. }
\end{aligned}
$$

الرد على النصارى والاثثى عشرية في اعتقادهم بأحقية التشريع للحواريين والباباوات والأئمة:
< الرد على النصارى:

الحواريين سلطة الحل والربط، في عدة مو اقف منها:




(الكُّلُ).
فهذا النص يخالفه النص الذي يخول (بطرس) ورؤساء الكنيسة من بعده أن يحلوا ويربطوا، ويحللوا ويحرموا كما يشاءون، ويكون ذلك مقبو لا في السماوات، ومن المعلوم أن تعارض النصوص وتناقضها يفقدها مصداقيتها.
 (بطرس) سلطة الحل والربط، أورد بعده مباشرة موقف يناقضه تمامأ، حبث نسب للمسيح تقريعأ شديد اللهجة وجهه (لبطرس) إذ وصفه بالثيطان، حيث قال في (7 ا:



 لكِنْ بمَا لِلنَّاسه").

ولي أن أسأل: كيف يمكن أن يجنمع مدح المسيح لـَّهِّهُ (لبطرس) وذمه له في موقف واحد؟!.

إن هذا لدليل على بطلان دعوى النصارى بمنح المسيح الئَّهُ بطرس سلطة الحل والربط، وببطلان هذه الدعوى يبطل كذلك ما بني على أساسها وهو أحقبة التنشريع لرؤساء الكنيسة.
< الرد على الاثنى عشرية:
إن دعوى الاثثى عشرية بأن للإمام أن يحل ما حرم الهّ ويحرم ما أحل الهّ، أبطلها الأئمة في عدة مواقف ذكرتها مصادر الاثثى عشرية المعتمدة، من هذه المو اقف:

## أولاً: موقف الأنمة

بنـت الاثتـى عشـرية فولهـا بــن لأئـتـتهم الحـق فـي التحليـل والتحـريم علـى اعتقادهم بالإمامة، و هذا الاعتقاد يبطله موقف الأئمة من الإمامة، فقد ذكرت مصـادر الاثثى عشرية في مواضع متفرقة رفض الأئمة لهذه الإمامة، مثال ذلك موقف (علي

 فبسطتمو ها، وناز عتكم فجذبتمو ها، وتداككتم عليّ تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها، حتى ظنتن أنكم قاتلّي، وإن بعضكم قاتل بعض، فبسطت يدي فبايعتموني مختارين...)(1)، فهذا النص يدل دلالـة واضحة علـى بطـلان اعتقاد الاثتى عشرية بإمامـة (علي) ملّهِ والأئمـة من بعده، وبمـا أن الأسـاس باطل فكل مـا بنـي عليه فهو باطل.

## ثانياً: موقف الأنمة من التشريع:

 ذكرت مصــدر الاثتـى عشـرية عدة نصـوص تبطل قولهم بأحقــة النتـريعللائمة، منها:
(1) سبق تخريجه ــ ص[ [IVY] من هذه الرسالة.

ـ مـا جاء عن (محمد الباقر) بر أينا و هو انا لكنا من الهالكين ولكنا نحدثكم بأحاديث نكنز ها عن رسول الله صلى اله

عليه وسلم)(1) .
ـ كذا ما رووه عن (أبي عبد اله)
ومودتنا وقرابتتا مـا أدخلناكم بيونتا ولا أوقفناكم على أبو ابنا واله مـا نقول بر أينا إلا مـا
قال ربنا)().

- وجاء عنه أيضاً أنه قال: ((ما أناكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو

باطل)().
فموفف الأئمة في هذه النصوص دليل على فساد فول الاثنى عشرية بأن
للإمام الحق في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله.

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

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



## 4

الحمد لله الذي بنعمته نتم الصـالحات، والصلاة والسلام على من ختم الهَ به النبوات، و على آله وصحبه الذين كان ولاؤ هم وتثيعهم لنبيهم (محمد بن عبد اله) وللحق الذي جاء به، وكانوا بنعمة الله إخو انأ في جميع الأوقات. لقد أمضبت أكثر من أربع سنوات أقلب النظر في قضايا هذا البحث، وأجمع مادته العلمية من المصادر المتمدة عند النصـارى والاثثى عشرية، أرتبها، وأدرسها، وأنقدها، وكم هي معاناة أن تقرأ في كتب أقوام أضلهم الله وأعمى أبصـار هم عن نور الحق والحقيقة، ولا يسعك والحال هذه إلا أن نقول

وفي نهاية هذا البحث أفق أمامه وقفة أستجمع فيها بعض حصاده، وأشير إلى
جوانب من معالمه، فأقول:
(. عرف أهل العلم النصر انية والثيعة بأنهما النصرة والمتابعة، و هذا المعنى

لا يتوفر في مدعي اتّباع المسيح الـِّهِّهِّ وآل البيت.
「. إن النصرانية والاثنى عشرية أطوار، وفرق، ودرجات ما بين إغراق في
الغلو و اقتصـاد فيه.
「. إن عقائد النصارى والاثثى عشرية عبارة عن مزيج من العقائد اليهودية
و عقائد الأديان الوثثية والفلسفات اليونانية، امتزجت بالحق الذي جاء عن المسيح .

؟. يعتمد النصارى على الكتاب المقس لإثبات صحة عقائدهم، ويعتمد الاثثى
عشرية على الروايات التي نسبتها مصادر هم للائمة لإثبات صحة عقائدهم، وكلا
اللصدرين ورد فيهما من التعارض والتناقض ما يبطل الاحتجاج بهما.
0. اتفقت النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم في توحيد الربوبية، حيث

يعتقد الفريقان أن المسيح الـَّهِّهُ والأئمة صدروا من الحق سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، ثم حلوا في فترة زمنية محددة في أجساد بشرية واتحدوا بها، وأن حوادث كونية صاحبت ولادة هذه الأجساد ووفاتها.
 عشرية أن الكون خلق بالأيمة ولأجلهم خلق، وأنهم هم المسيطرون عليه، العالمون بكل ما يدور فيه، كما تعتقد النصارى أن الهَ تعالى هو الديان ولكنه تتازل عن هذا
 مجيئه الثناني، والأخرى يوم القيامة، كذللك تعتقد الاثثى عشرية أن اله تعالى هو الديان ولكنه تنازل عن ذلك للأئمة، وأنهم سيدينون الناس مرتين، الأولى في الدنيا عند رجعتهم في زمن ظهور المهجي، والثانية يوم القيامة. 7. يعتقد النصارى والاثثى عشرية بوجود واسطة بين الخالق والخلق، فقالت النصارى: إن المسيح لئلَّهِّه هو الواسطة، وقالت الاثثى عشرية: إن الأئمة هم الواسطة.
V. . يعتقد النصارى والاثثى عشرية بوجود فادٍ يفدي أنباعه من النار، فقالت


^. قدّس النصارى الصليب وقست الاثغى عشرية النربة الحسينية، واعتقورا
أنهما دواء من كل داء، وأمان من كل خوف، ونسبوا إليهما الكثير من المعجزات.
9. تعتقد النصارى أن الإيمان بموت المسيح على الصليب فداء للبشرية يغفر

الخطايا مهها كانت، وتعتق الاثثى عشرية أن من يؤمن بولاية الائمة غفرت له خطاياه مهما كانت.

- (. يعتبر الحج إلى قبور القديسين والأئمة والنوسل إليهم وطلب الحاجات منهم من أعظم الثعائر عند النصارى والاثثى عشرية.
(1 (. وقع النصارى والاثثى عشرية في تشبيه الخالق بالمخلوق، ثم جنحوا إلى التعطيل مدعين التنزيه معتمدين على العقل في عرض أدلتهم وإثباتها، ثم وقعوا في تشبيه المخلوق بالخالق بإطلاقهم أسماء الله تعالى على المسيح الئَّهُ والأئمة. Y Y. أخبرنا اله تعالى في كتابه الكريم أن محور دعوة جميع الرسل والأنبياء عليهُم السلام هو نوحيد الهَ تعالى، فال تعالى:
 دعوة الرسل هو ولاية الأئمة، كما قالت النصارى: إن محور دعوة الأنبياء هو المسيح
ولهذا فضلت النصارى الحواريين ـ الذين رأوا المسيح الـِّهِّهُ وسمعوا منه -
على الأنبياء عليهم السلام، ونسبت إليهم الكثير من المعجزات، واقتفت الاثىى عشرية أثر ها فقالت: إن الأئمة أفضل من الرسل والأنبياء عليهم السلام، ونسبت إليهم الكثير من المعجزات.
 عليهم السلام، ففي حين تتفي بعض نصوصهم العصمة عن الأنبياء عليهم السلام، فإننا نجد نصوصأ أخرى تتاقضها، كذلك الاثثى عشرية انفقوا على عصمة الأئمة، واختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام ففي حين تنفي بعض رواياتّهم العصمة عن الأنبياء، فإننا نجد روايات أخرى تناقضها، ليس هذا فحسب بل إن هناك روايات تثبت العصمة المطلقة لهم.
§ (. يعتقد النصارى باستمرار الوحي والإلهام في رسل المسيح وتلاميذه، ومن ثم في باباوات الكنبسة ورؤسائها، وأن رسول الوحي هو روح القس

الصطادر من اله تعالى، وبثّل هذا اعنقت الاثثى عشرية؛ فقالت: باستمرار الوحي


 10. إن كثيرأ من عقائد النصارى والاثثى عشرية إنما حملهم على القول بها إيجاد مخرج من فضيحة عقبدة سابقة لها، والاستغلال لعقبدة لاحقة.. و هكانا حثى تكونت هذه العقائد الفاسدة.
 الاثثى عشرية بعقيدة الإمامة، فهم لما أصلوا القول في هاتين العقيدتين، ولم يجدوا في الكتب المقسة ما يسند قولهم ويثبته قاموا بتحريفها.

 الأحق بالإمامة من غير هم، وأن الإمامة لا تخر ج منهم إلى يوم القي القيامة. وبما أن المسيح الـ الاثثى عشرية وهم لم يمارسوا الخلافة، ومات إمامهم الحادي عشر ولم يكن له ولد

 مختفٍ في سرداب!! ينتظر الأذن بخروجه، وفي زمن خروجه سبرجع الأئمة ليقيموا ممكتكه.
 السنة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وأن مهي السنة لا علاقة له البتة
 النصارى.

VV إن الأصول التي اعتمد عليها في كتابة مصادر النصارى والاثثى عشرية أكثر ها مجهول والباقي ضائع، ليس ذلك فحسب بل إن هذه المصادر حوت نصوصاً يناقض بعضها بعضاً مما يثبت وقوع التحريف فيها والزيادة و النقصان. ^1 . قالت النصارى: إن الدين مسلم للحواريين ثم لرجال الكنيسة؛ فالحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه، وعلى هذا الأثر مضت الاثثى عشرية فقالت: إن الدين مسلم للأئمة فالحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه، وبذللك كانوا لهم أربابأ من دون الها سبحانه.

وأخيراً أقول: إنه قام كثبر من الباحثين بيان عقائد النصـارى والاثتى عشرية والرد عليها، من خلال مؤلفات ألفو ها، ومواقع أنشئو ها جزاهم الهّ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إلا أنه مازال الأمر يحتاج لجهـ أكبر بتو عبة عامة المسلمين في كل مكان وبمختلف الوسائل بحقيقة عقائد الفريقين، وبيان مخالفنها لأصول الدين الإسلامي بدون تقليل أو تهويل.
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لهّ رب العالمين، وصلى الهّ وسلم على نبينا محد و على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## فهرس الآيات القرآنية．

墦
## فهرس الأحاديث النبوية والآثار．

䊩فهرس الأعلام． فهرس الأهاكن菂

فهرس المصطلحات．隠

قائمة المصادر والمراجع．

فهرس الموضوعات．

## 就

الصفحة
الآية ورقمها
多 سورة البقّة
orl $\qquad$


؛ 10 .................
\& 10 $\qquad$

\& 10 $\qquad$

r.o
.
r7o $\qquad$ [OV:Co

TIr
.
7.

or.



VrA . Y Y.................................

$\qquad$ . \&7.



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

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

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

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

$\qquad$

 11人، 「と $\qquad$

多 سو

194

$\qquad$
$\qquad$重．
r． $\qquad$ ． rqv

$19 r$受
rvr


17

$\qquad$


そした $\qquad$

ory

\＆人 $V$ $\qquad$

多 سومة

14保
rvv

orr ．

Err $\qquad$ ．多

ミVร ．

M！ $\qquad$


YV7 $\qquad$



Vrr．．．．．．．．．．．．．
orl

 rrv

r 1 ． $\qquad$高 وَمَا
orr



## \$

£79
7.
|
ovs $\qquad$

\& 10
 £79 $\qquad$
 سوم

707 $\qquad$


707


"ه سورةطهم




 ( سوهة امكج

79 ะ $\qquad$ .
(
70 §


## 多 سورة النو

r．s $\qquad$

受 سورة الفرقان

> r..
$\qquad$位

711

r． 7 $\qquad$

سورة النمل
rvv ．

そ1ヶ ．
$19 v$ $\qquad$ ．
rr． $\qquad$ ．

## سوه سوة

## ヶqヶ

 rv． $\qquad$

多

Err． $\qquad$

riv． $\qquad$
生
rio

\＆0人
．
｜r｜
．
وأسومَسِس

## 

\$ سومة الصافات )

وأسوضة ص)

179 $\qquad$

r. $\qquad$



700
[ 1 (1)
$\varepsilon \varepsilon \varepsilon$


## سورة سولت

TV7 $\qquad$ .




縈
$\leqslant 00$


rl

$r .1$



〔 $\leqslant 1$


多 سورة احشش
iv． $\qquad$ ．


سوم

$$
\begin{aligned}
& \text { 多 سورة التغا }
\end{aligned}
$$

r

蜼
£ $£$

$19 r$


```
$)
E)人
```



```
多 % سو% (M)
```



```
* (%)
71 ．
```


## 多 سوم



```
贸
\(\varepsilon ケ \varepsilon\)
```



```

> 多 سورة الفُجح
orl
```



## سور سوهو البينة

r

sov高 إِّ䋰

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



#  

r9q إن أحدكم يُجمعُ في بطن أمه أربعين．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． リリ $\qquad$ إن روح القدس لا يز ال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله．
71 $\qquad$ إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله $70 \leqslant$ أنا أولى الناس بابن مريم． بينا هو ذات يوم وسارة، إذ أتى على جبار ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 0 بار VrA $\qquad$ خلق الله النربة يوم السبت．
7.0

$\qquad$
سؤال جبريل النبي VYA．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．صلاة الكسوف بثلاث ركو عات
rq9 $\qquad$ قالت أم حبيبة زوج النبي قام فينا النبي
$r 99$ $\qquad$
 لا 109 $\qquad$
7） $\qquad$ لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون． ما من مولود يولا إلا و الثيطان يمسه حين يولا．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． $V \varepsilon$ 。 $\qquad$ من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة． هذا جبريل آخذ بر أس فرسه عليه أداة الحرب．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
 و الذي نفسي بيده، ليوشكن أن بنزل فيكم ابن مريم حكمأ عدلا．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 70 و 7 ะ 9 يخرج في آخر أمني المهذي يسقيه الله الغيث．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． هينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الانيا．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

## 

0
r. 9 إبر اهيم النخحي الكوفي
MI ابن أبي عقيل العماني
M1 ..... ابن إدريس.
M1 ابن الجنيد
rry ابن حمزة الطوسي
MI ابن مطهر الحلي
1ミ7 أبو القاسم القمي
TVY أبو علي الطبرسي
$11 \varepsilon$ ..... أبيون
M17 أسد الله النستري
749 ..... إلن هو ايتrivالإمام أبو زر عة الرازي
Irr ..... أوريجانوس
观
oqrبرنابا
110 ..... بولس الثمشاطي9.بيلاطس البنطي

## 77 <br> -

ترتليان
$\qquad$
M17 جعفر كاش்ف الغطاء.
$1 p q$ $\qquad$ جون كالفن.

> a
$\qquad$
179
الحر العاملي
$1 \leqslant 7$ الحسن بن موسى أبو محمد النوبختي. حسين النوري الطبرسي....................................................................... 19 §

と
101
الخميني.

$$
\Delta \underline{C}
$$

$1 \cdot r$ ديريك برنس

Mr ديونسيوس.
an ,
149 الروخ هولدريخ زوينجلي.

## -j

r7A. زرارة بن أعين
7ry زكريا بن برخيا
(
$\qquad$سعد بن عبد الله الأشعري الفMrrسُلّيم بن قيس
ror السهروردي
01 V سـل بن زيـاد الأدمـي
rI.
$\qquad$سويد بن غفلة.
-
ror ..... صدر المتألهين
1^乏 ..... الصدوق
(
Y/人 عبد الغفار الأخرس 19^................................................................................... عبيد بن عبد MV علي الطباطبائي
187 علي بن الحسين المرتضى
rro علي محمد الثببرازي.

## （\＄）

rıq ..... الفار ابي
179
0الفيض الكاثشاني．
r．q＿r．人
r．q＿r．人 ..... الفيض بن المختار094كرنيليوس
149 ..... كرومويل
iry كليمنت الإسكندري．
－
rAt $\qquad$ ليث بن البختري（أبو بصبر）．

## 

$\qquad$
r.q.

$\qquad$
محمد صـالح بن أحمد بن شمس الدين المازندر اني.محمد نوربخش القو هستاني.........................................................................
Mr مصطفى التفرشي.r.q_r. 人المفضل الجعفي
10.Miv.مهدي بحر العلوم.
rr.ميرزا محمد الإخباري.
0
149 نسطوريوس.
7 ! نعمة الله الجز ائري.
4
MVالوحيد البهجهاني.
*
Tryهال ليندسي.
01 V هشام بن الحكم.
01 V هشام بن سـالم الجو اليقي
变
011يعقوب السر اج
Mr.يوسف البحراني
1.9 ..... يونا.
01 V يونس بن عبد الرحمن

## 

9 ร جثّسيماني
$1 \leqslant \varepsilon$ سر من رأى.
0. طرسوس
094 قيصرية
00 V قيصرية فيلبس
IV ..... الناصرة.
094 ..... يافا.

## 

7 ห ..... الأقنوم
r9: ..... البداء
VYT ..... بردزبـة.
rr التجديف.
r.o ..... النتاسخ.
rq ..... النوراة..
MTV الجو هر الفرد...

- 人 ..... رڤا.
791 ..... رقوق
HM ..... الصدور
$7 \Sigma$ ..... اللو غوس
$1 \leqslant r$ مجمع السنودس
rv ..... يوم الخمسين.


# ? 

## 

ا. الأجوبة الفاخرة في الرد في الأسئلة الفاجرة ـ للإمام القر افي ـ بهامش
كتاب (الفارق بين الحخلوق والخالق - عبد الرحمن البغدادي ـ الفاروق الحديثة القاهرة.
「. أحكام القرآن - الجصاص - الطبعة الأولى سنة (10٪ (هـ) - دار الكتب
العلمية ـ بيروت.
「. الأسفار المقاسة في الأديان السابقة للإسلام ـ د/ على عبد الواحد وافي -
دار نهضة مصر - القاهرة- بدون ناريخ.
؛. الإشاعة لأشراط الساعة ـ محمد بن رسول البرزنجي ـ تحقيق: أحمد بن

ه. أشر اط الساعة ـ د/ يوسف الوابل ـ الطبعة الحادية عشر (9 اء اهـ اهـ) - دار
ابن الجوزي ـ الامام.
I. أشهر الايانات القتيمة ـ لطفي وحبد ـ بدون تاريخ ـ مكثبة معروف ـ

القاهرة.
V. أصول مذهب الثيعة الإمامية الاثثى عشرية ـ د/ ناصر التقاري ـ الطبعة

^. أ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الثيخ محمد الأمين الثننقيطي -
بدون ناريخ ـ عالم الكتب ـ بيروت.
9. إظهار الحق - رحمة الها الهنّي ـ تحققق: د/ محمد ملكاوي ـ طبع سنة


- . . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ـ فخر الدين الرازي ـ بدون تاريخ ــ مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة.

11. الأعلام ـ الزركلي ـ الطبعة الخامسة ـ طبع ونشر دار العلم للملايين -

بيروت.

الأولى (0 • . بَم) - دار الكتاب العربي ـ دمشق.

「٪ ا. الإمام الصادق ـ محمد أبو زهرة ـ بدون تاريخ ـ دار الفكر العربي -
القاهرة.
£ (. بحوث في مقارنة الأديان ـ د/ محمد الشرقاوي ـ طبع سنة (
دار الفكر العربي ـ القاهرة.
10. البدء والتاريخ - ابن طاهر المقدسي ـ طبع سنة (؟ • ام) - آرنست لرو

الصحاف.
11. البداية والنهاية - ابن كثير - تحقيق: علي شيري - الطبعة لأولى
(^) • \& اهـ) - طبع ونشر دار إحياء التنراث العربي - بيروت.
اV V البداية والنهاية لأمة بني إسرائيل - أحمد السقا - الطبعة الأولى

1^. 1. بطلان عقائد الثيعة ـ النونسوي ـ دار العلوم للطباعة ـ القاهرة.
19. تاج العروس من جواهر القاموس ـ الزبيدي ـ نشر مكتبة الحياة -

بيروت.

ا「. تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي ـ الخربوطلي ـ طبع سنة (909 ام)
ـ دار المعارف ـ مصر.
Y Y Y. تاريخ الفرق و عقائدها ـ د/ محمود سالم عبيدات ـ بدون بيانات طبع. ז
الطبعة الأولى (V ₹ § ا هــ) ـ ـ طبع ونشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.

צ ٪. تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - تحقيق: علي شبري - طبع عام
( 0 ( 1 (هـ) ـ ـ طبع ونشر دار الفكر.
OY. تذكرة الحفاظ ـ الإمام الذهبي ـ دار أحياء التراث العربي.
Y Y . تعريف بمذهب الثيعة الإمامية ـ د/ أحمد محمد النركماني ـ الطبعة

(TV
(٪)
「^. Y تفسبر أبو المظفر السمعاني ـ تحقيق: ياسر إبراهيم وزميله ـ الطبعة

9¹. تفسير القرآن ـ الإمام عبد الرزاق الصنعاني ـ تحقيق: د/مصطفى مسلم
محمد ـ الطبعة الأولى سنة (• • ( ( اهـ) ـ ـ طبع ونشر مكتبة الرشد ـ الرياض.
-「. تقريب التندمرية ـ العلامة ابن عثيمين ـ طبع مركز فجر ـ القاهرة ـ نشر
أولى النهى للإنتاج الإعلامي.
ا؟ اه تلبيس إبليس - ابن الجوزي - تحقيق: محمد الفاضلي - طبع عام
rr. تهذيب الكمال ـ أبو الحجاج المزي ـ تحقيق: د/ بشار عواد ـ الطبعة

«r. النوحيد والتلتلث في حوار المسيحية والإسلام ـ محمد عبد الحميد الحمد

६؟. . نوراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي ـ عبد الوهاب عبد السلام طويلة ـ الطبعة الأولى سنة (

هr. التوراة بين الوثنية والتوحيد - سهيل ديب - الطبعة الأولى سنة (1 • \& ¢ هـ) - دار النفائس.
4. التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ـ د/ موريس بوكاي ـ ترجمة: علي الجوهري ـ طبع مطابع ابن سينا ـ نشر مكتبة القرآن ـ القاهرة.

＾٪．الثابت والصحيح فيما ورد عن المهـي ونزول المسيح ـ محمد السلفي
الأثري ـ الطبعة الأولى（گヶ \＆\＆هـ）－عالم الكتب－بيروت．
9T．جامع البيان ـ الإمام ابن جرير الطبري ـ ضبط وتوثيق وتخريج：صدقي
العطار ـ طبع سنة（0 اء（هـ）ـ ـطبع ونشر دار الفكر－بيروت．
－ع．الجامع لأحكام القرآن－الإمام أبو عبد اله القرطبي－طبع سنة （0 • \＆اهـ）－مطبعة دار إحياء التنراث العربي－نشر مؤسسة النتاريخ العربي－ بيروت．

مطبعة دار المعارف العثمانية ـ الهند ـ نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت．
个६．الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ـ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ تحقيق：
د／علي بن حسين بن ناصر وآخرون ـ الطبعة الثانية（9 1 § اهـ）－دار العاصمة－ الرياض．
ケ٪．الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ـ آدم متز－ترجمة：محمد عبد الهادي أبو ريدة ـ الطبعة الثانية ـ الهيئة الهصرية العامة للكتاب．

طباعة دار النصر ـ القاهرة ـ نشر الدار السعودية ـ جدة．
0؟．الحواريون بين النصرانية والإسلام－بتول إدريس－رسالة ماجستير－
جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة．
7؟．الخوارج والثبعة－يوليوس فلهاوزن ـ ترجمة：عبد الرحمن بدوي－ طبع سنة（97＾1م）ـ مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة．

V §．دائرة المعارف الإسلامية ـ لمجموعة من المستشرقين ـ نقلها للعربية： محمد ثابت وآخرون ـ طبعة طهران．
^^. الار المنثور في التفسير بالمأنور - الإمام السيوطي ـ دار المعرفة
للطباعة والنشر - بيروت.
¢؟. دراسات في الأديان الوثنية القديمة ـ د/ أحمد علي عجيية ـ الطبعة الأولى ( ( . .
-O. دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والثيعة) - د/ أحمد محمد أحمد جلي - الطبعة الثنانية (^•\&اهـ) - مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات لإسلامية.

101 رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ـ لأبي داود سليمان بن
الأشعث ـ بدون تاريخ ـ دار العربية ـ بيروت.

- or الرسالة التدمرية ـ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ تحقيق: زهير الثشاويش

الطبعة الرابعة (0 • \& هـ) ـ ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت.
or or رسالة في الرد على الرافضة ـ للثيخ محمد بن عبد الو هاب ـ تحقيق: د/
ناصر الرشيد ـ الطبعة الثنانية (• •؟ اهـ) - مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ـ مكة المكرمة.
๕0. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ العلامة الألوسي

ــ دار إحياء التراث ـ بيروت.
00. زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي ـ تحقيق: محمد بن عبد

07. سنن ابن ماجة ـ تحققق: محمد فؤاد عبد الباقي - بدون تاريخ ـ دار الفكر

- بيروت.
(ov
على أحاديثه: الثيخ: محمد الألباني ـ الطبعة الأولى ـ مكتبة المعارف ـ الرياض. -01 السيادة العربية والثيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية ـ فان فلوتن ترجمة: د/ حسن إبر اهيم وزميله ـ الطبعة الثنانية (970 ام) ـ مكتبة اللهضة المصرية ـ القاهرة.

9. سير أعلام النبلاء ـ الإمام الذهبي ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين -

-7. شرح العقيدة الطحاوية ـ ابن أبي العز ـ تحقيق: د/ التركي وشعيب

ا7. شرح الحقبدة الواسطية ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ شرحها: العلامة محمد
خليل هراس والعلامة ابن عثيمين والعلامة صالح الفوزان ـ نشر دار ابن الجوزي ـ

- ז7 شرح ثلاثة الأصول ـ للعلامة ابن عثيمين - إعداد: فهد السليمان


ז7. شفاء الغليل في بيان ما وقع في التور اة والإنجيل من التبديل ـ الجويني -
تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا ـ بدون تاريخ ـ نشر مكتبة الكليات الأزهرية. צ؟. الثيعة (النشأة السياسية والعقيدة الاينية) ـ صلاح أبو السعود ـ الطبعة

7. الثيعة والنشيع - أ/ إحسان إلهي ظهير - بدون تاريخ ـ طبع في أحد

برنترز لاهور - نشر إدارة ترجمان السنة ـ باكستان.
77. الشيعة والسنة ـ إحسان إلهي ظهير - الطبعة السابعة (0 اء اهـ) - طبع

في نديم يونس بريس ـ دار السلام ـ الرياض.
TV
 الرياض.

1^. صحيح البخاري ـ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ـ مر اجعة وضبط وفهرسة: محمد علي القطب وزميله ـ طبع عام (६Y\& اهـ) - المكتبة العصرية -

بيروت.
9 7. صحيح مسلم بشرح النووي - طبع سنة (V • \& اهـ) - دار الكتاب العربي

- بيروت.
.V.V. . . المصرية ـ القاهرة.
VI الطبقات الكبرى ـ لابن سعد - بدون تاريخ ـ دار صـادر - بيروت. VY VY. العبادات في الأديان السماوية ـ عبد الرزاق الموحي ـ الطبعة الأولى (
Vr العودة ـ الطبعة الرابعة (• \& \& ا هـ) ـ دار طيبة ـ الرياض. VE. العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ـ محمد طاهر التنير ـ تحقيق: د/
 vo vo العقيدة النصر انية بين القرآن والأناجيل ـ حسن الباش ـ الطبعة الأولى سنة (أY (ا هـ) - دار قتيبة ـ دمشق.
- V7. العقيدة والشريعة في الإسلام ـ اجناس جولد تسيهر ـ الطبعة الثانية

بدون تاريخ ـ مطابع دار الكتاب العربي ـ نشر دار الكتب الحديثة ـ مصر. .VV ـ الطبعة الأولى (9 9 \& \& هـ) ـ ـ مطابع غبانثي ـ طنطا. VA كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ـ الطبعة الأولى (• • ( ا اهـ) ـ طبع دار الكتب العلمية (بيروت) - نشر مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة.
.V9. فتح القدير - الإمام محمد الشوكاني - بدون تاريخ ـ عالم الكتب.
-^. الفتوى الحموية الكبرى ـ ـللفس المؤلف ـ تحقيق: د/ التويجري ـ الطبعة الثنانية (٪ ٪ § (هـ) ـ ـ دار الصميعي ـ الرياض. 1 1. فجر الإسلام ـ أحمد أمين ـ بدون تاريخ ـ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

NY رمضان ـ الطبعة الرابعة (६Y § (اهـ) - دار المعرفة ـ بيروت.

ケ^. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ـ د. غالب بن علي عواجي ـ الطبعة

¿^. الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام ـ نهاد خياطة ـ الطبعة الأولى عام (Y . . .
0.^. الفصل في الملل والأهواء والنحل ـ الإمام ابن حزم - وضع حواشيه:

أحمد شمس الدين ـ الطبعة الثانية (• • \& (1 هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
^^^. الفكر الشرقي القديم - جون كولر - ترجمة: كامل يوسف ـ طبع عام
(7)

- فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ المناوي ـ تحقيق: أحمد عبد السلام .Av

$$
\text { الطبعة الأولى (0 } 1 \text { § ( هـ) ـ ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت. }
$$

A^. 1هاوس المذاهب والأديان ـ د. حسين علي حمد ـ الطبعة الأولى ( 9 ) 1 ( هـ) ـ ـ دار الجيل ـ بيروت.
^9.1 القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق ـ محمد حسنى يوسف ـ ـ
الطبعة الأولى (T - . ب م) - دار الكتاب العربي ـ دمثق.
-9. القواعد المثلى ـ لنفس المؤلف ـ تحقيق وتخريج: أنرف بن عبد المقصود ـ الطيعة الثانية (10 1 10 هـ) ـ مكتبة الإرشاد ـ صنعاء.
(91. الكثاف ـ الزمخشري ـ بدون تاريخ ـ دار المعرفة ـ بيروت.
-9 Y الطبعة الثالثة ( (
זף. الكليات ـ لأبي البقاء الكفوي ـ قابله على نسخة خطية: د/ عدنان درويش
ومحمد المصري ـ الطبعة الثانية سنة (9 ا؟ (هـ) - مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
؟؟. كنك نهر الهند المقس ـ أحمد الحسيني ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة مصر -
القاهرة. .
90. لسان العرب ـ ابن منظور ـ الطبعة الأولى سنة (0 \& \& اهـ) - دار إحياء

التراث العربي - بيروت.
97. لسان المبزان ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ الطبعة الثانية ( ، q~ اهـ) -

مؤسسة الأعلمي - بيروت.
9V الشه واحد أم ثالوث ـ د/ محمد مجدي مرجان ـ الطبعة الثانية ( ع . . . بم) -
مكتبة النافذة ـ مصر.
9^. الله وصفاتنه في اليهودية و النصرانية والإسلام ـ أحمد حجازي السقا ـ
الطبعة الأولى (૧ی (اهـ) ـ طبع دار الاتحاد العربي ـ نشر دار النهضة العربية ـ

99. ما هي النصر انيةٌ؟ ـ للأسناذ: محمد نقي العثماني ـ طبع سنة (ّ • ع ا هـ)

ـ مكتبة دار العلوم ـ كر اتشي.
. . . . . ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الرو افض الإمامية ـ أحمد الحمدان
ـ الطبعة الأولى (؟ (؟ اهـ) ـ طبع بالمطبعة الفنية ـ نشر مكتبة وهبة ـ القاهرة. 1. ا. مبادئ الفلسفة ـ ا.س. رَابوبرت ـ ترجمه: أحمد أمبن - طبع سنة

$$
\text { (979 } 9 \text { (م) ـ دار الكتاب العربي - بيروت. }
$$

Y ب ( . المجامع المسيحية وأنزها في النصرانية ـ د/ محمد الثبينوي ـ طبع
سنة (1 ، غ ( هـ) - مطبعة النقام ـ طنطا.
T ا (. مجمل عقائد الثيعة و المر اجعات في المبزان ـ أبو عبد الله النعماني -
الطبعة الأولى (६ § § اهـ) ـ مكتبة الصحابة ـ الإمار ات.

؟ • ا. مجمو عة الفتاوى - لشيخ الإسلام ابن تيمية - اعتنى بها وخرج
أحاديثها: عامر الجزار، وأنور الباز ـ الطبعة الأولى (N اء ا هـ) ـ مكتبة العبيكان الرياض.
© 0 . محاضرات في النصر انية ـ محمد أبو زهرة ـ بدون تاريخ ـ دار الفكر
العربي ـ القاهرة.

7 • 7 . مختار الصحاح ـ محمد الرازي ـ تحقيق: أحمد شمس الدين ـ الطبعة
الأولى سنة (0 1٪ اهـ) ـ طبع ونشر دار الكتب العلمية ـ بيروت

- مختصر التحفة الاثنى عشرية ـ تأليف: شاه عبد العزيز الدهلوي . . . V

اختصار: محمود الألوسي ـ تحقيق: محب الدين الخطيب ـ طبع سنة (YYY (هـ) -
اللطبعة السلفية.
1•1. مختصر الصواعق المرسلة ـ للعلامة ابن القبم الجوزية ـ تحقيق
 9•1. مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافقتراء ـ أحمد ديدات ـ ترجمة: علي الجو هري ـ بدون تاريخ ـ دار الفضبلة ـ القاهرة.

- 1 ال المستدرك على الصحيحين ـ للإمام محمد بن عبد اله الثهير بالحاكم ـ

تحقيق: مصطفى عطا ـ الطبعة الأولى (بدون تاريخ) - دار الكتب العلمية.
11 1. مسند أبي يعلى الموصلي ـ أحمد بن علي بن المثنى ـ تحقيق: حسين
سليم أسد ـ بدون تاريخ ـ دار المأمون للتراث.



النهضة المصرية ـ القاهرة.
\& (l. المسيحية العربية وتطور ها ـ د. سلوى بالحاج ـ بدون تاريخ ـ طبع
مطبعة دار الكتب ـ نشر دار الطليعة ـ بيروت.
11 1 . مسيحية بلا مسيح ـ د/ كامل سعفان ـ بدون تاريخ ـ طبع دار النصر -
نشر دار الفضيلة.
I 7 (1. المسيحية بين التوحيد والتتليث وموقف الإسلام منها ـ د/ عبد المنعم
 (1)V
(99ヶ) 9 (م) - المطبعة الإسلامية الحدبثة ـ القاهرة.

دار السلام ـ الرياض.
111. مسيحيون أم بولسيون - د. محمد نادر عفيفي - الطبعة الأولى
(1)

- Y . . مصطلح الحديث ـ للثيخ: ابن عثيمين ـ طبع عام (

الجوزي ـ الدمام.
اM M. المعتقدات الدينية لدى الشعوب ـ إشراف: جفري بارندر ـ نرجمة: د/
إمام عبد الفتاح ـ طبع سنة (؟ ا؟ (هـ) - عالم المعرفة، الكويت.

العربي - بيروت.

ץ を ٪ !. معجم المصطلحات الفلسفبة - عبده الحلو - الطبعة الأولى سنة

Y 0 (. معجم المطبو عات العربية - يوسف اليان سركيس - طبع سنة

Y Y ا. المعجم الموسوعي - تـعريب: أ.د/ سهيل زكار ـ الطبعة الأولى سنة

YV YV
الثانية (بدون تاريخ) ـ المكتبة الإسلامية ـ تركيا.

4 1 ا. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ـ للإمام القرطبي ـ تحقيق: محي

צ 9 (. مقارنات الأدبان (الديانات القديمة) ـ الإمام محمد أبو زهرة ـ طبع سنة

$$
\text { (199 } 9 \text { (م) ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة. }
$$

-سا. مقالات الإسلاميين ـ أبو الحسن الأشعري ـ قدم له وكتب حواشبه: أ/


آ| ا. مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ـ لأبي عمرو الثهرزوي ـ علق عليه، وشرح ألفاظه وخرج أحاديثه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد ـ الطبعة
الأولى (7 اء ا هـ) ـ ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
rTM. الملل والنحل ـ أبو الفتح محمد الثهرستاني ـ صححه وعلق عليه: أ/
أحمد فهمي ـ الطبعة الثانية (r ا؟ ( اهـ) ـ ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت. شr ا. المنار المنيف في (الصحيح والضعيف) ـ ابن القيم الجوزية ـ الطبعة
الأولى ( (

६؟ ا. منهاج السنة النبوية ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ تحقيق: د/ محمد رشاد
سالم ـ الطبعة الأولى (7 • \& ا هـ) ـ ط طبع جامعة الإمام محمد بن سعود ـ الرياض. هr ا. المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ـ د/ عبد العليم

〒ケا. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (المعروف بالخطط
المقريزية) ـ أحمد بن علي المقريزي ـ بدون تاريخ ـ مكتبة المثنى ـ بغداد.


النفائس.
^٪ ا. موقف ابن تيمية من النصرانية ـ د/ مريم الزامل ـ طبع سنة


مكتبة ابن تيمية.

- ع ا. موقف الثيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين ـ عبد الملك الثافعي -

اء!. موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم

 - بدون تاريخ - دار المعرفة ـ بيروت.

٪ ا ا. النصرانية في الناريخ والعقيدة ـ د/ الدسوقي ـ الطبعة الأولى سنة (٪ § 17 (هـ) - دار الطباعة المحمدية ـ مصر.
§ ؟ ا. النصر انية من النوحبد إلى التثلليث ـ د/ محمد الحاج ـ الطبعة الثانية (
0 § ا. نظرية الإمامة لاى الاثغى عشرية ـ د/ أحمد محمود صبحي ـ طبع سنة




تاريخ - المكتبة اللملمية - بيروت.
\& \& ا. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصـارى ـ الإمام ابن القيم الجوزية

9६ (1. هداية العارفين ـ إسماعيل باشا البغدادي ـ بدون تاريخ ـ طبع ونشر
دار إحياء النتراث العربي - بيروت.
-10. هدي الساري مقدمة فتح الباري ـ ابن حجر العسقلاني ـ الطبعة الثانية

- بدون تاريخ ـ دار المعرفة ـ بيروت.

101. وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال أو إحياء عظام بني إسرائيل هل

يتحول اليهود للمسيحية كشرط لعودة المسيح؟ - جورج بوش - ترجمه وحققه وعلق



مكتبة الرضوان.
ror ا. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؟ ـ د/ رؤوف شلبي ـ الطبعة

10٪. اليهودية ـ د/ أحمد شلبي ـ الطبعة الحادي عشرة سنة (بّ 99 ام) مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة.

## 

（．أسئلة حول الصليب ـ مر اجعة وتقديم：الأنبا رافائيل ـ طبع سنة（؟ ．．${ }^{\text {ـ }}$ ـ كـيسة القديسين مارمرقس الرسول والباب بطرس خانم الثههاء．

「．أسماء السبد المسيح الحسنى ومدلو لاتها ـ القمص مرفس عزيز خليل－
الطبعة الأولى（0 • ب 0 م）ـ مطبعة سان بيتر للأوفست ـ نشر الكنيسة المعلقة ـ مصر
القديمة．
「．الإلهيات ـ القس صموئيل مشرقي ـ الطبعة الثانية（9へV）ام）－صدر عن
الكنيسة المركزية للمجمع العام لكنائس اله الخمسينية ـ مصر．
؟．الإنجيل كيف كتب وكيف وصل إلينا؟ ـ القس عبد المسيح بسيط أبو الخير
ـ الطبعة الأولى سنة（؟ 99 1م）ـ مطبعة المصريين．
0．الإنجيل للقدبس يوحنا ـ قامت بالترجمة لجنة اعتمد تشكيلها البابا كِيرُس
السادس ـ مكونة من الأنبا غريغُوريوس و أ／زكي شنودة ود／باهور لبيب ـ طبع سنة （199V）ـ ـ

4．أهم قرار في حياتكّ－جويس ماير－ترجمة：أمجد أنور－طبع عام

V．تاريخ الكنيسة－جون لوريمر－بدون تاريخ ـ طبع دار الثقافة ـ القاهرة．
＾．تاريخ الكنبسة－يوسابيوس القيصري ـ تعريب：القص مرقس داود－ بدون تاريخ ـ مكتبة المحبة．

9．تاريخ المسيحية（فجر المسيحية）－حبيب سعيد－بدون تاريخ－طبع دار
الجيل ـ دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية ـ مصر．
－（1．التفسير الكامل للكتاب المقس－متى هنري ـ الطبعة الأولى سنة （م）－م مطبو عات إيجلز－مصر．
11. التفسير الكامل للكتاب المقس - متى هنري - الطبعة الأولى سنة
(r. . Y (

Y Y. اللنوحبد والنتليث في حوار المسيحية والإسلام ـ محمد عبد الحميد الحمد ـ الطبعة الثالثة (
「1. حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي - ر. ك. سبرول ـ تنرجمة: نكلس
نسيم سلامة ـ طبع عام (• . . . . ؟ (. حياة وتعاليم ومعجزات السيد المسيح من مولده إلى صعوده ـ طبع سنة
(
1 1 . الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ـ الأسقف إيسوذورس ـ طبع سنة

17 ـا خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ـ
حبيب جرجس ـ الطبعة العاشرة (9 9 ام) - مطبعة الشمس ـ نشر مكتبة الهلال مصر.

ـ دار الثقافة ـ القاهرة.
^1. دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ـ المجلد الثناني ـ الكنائس الشرقية
الكاثوليكية ـ الطبعة الأولى (99 9 1م) ـ دار المشرق ـ بيروت.
9 1. السنن القويم في تفسير العهد القديم ـ القس وليم مارش ـ صدر عن
مجم الكنائس في الثرق الأدنى ـ سنة (9Vr ام) - بيروت.
.r. الصراع العظيم إله هذا الدهر وهزيمته الآتية ـ إلن هوايت ـ ترجمة
إسحاق فرج الله ـ تنقيح: أنطوان عبيد ـ الطبعة الثالثة (99V ام) ـ ـ دار الثرق الأوسط

- بيروت.

ا. الظهور الإلهي (سر النجسد الإلهي) ـ القس صموئيل مشرقي ـ الطبعة
الأولى سنة (६ 97 1م) ـ دار العالم العربي للطباعة ـ القاهرة.
rr ب. الفكر الشرقي القديم - جون كولر - ترجمة: كامل بوسف ـ طبع عام

ץ ب. قاموس الكتاب المقدس ـ نخبة من الأسانذة و اللاهوتيين ـ الطبعة الثالثة
عشرة ـ دار مكتبة العائلة ـ القاهرة.
؟ ؟. قبر المسيح في كثمبر - د/ فريز صموئيل - بدون تاريخ - مطبعة
أونوبرنت ـ مكتبة النشر الأسقفية.
Y Y. قصة الحضارة ـ ترجمة: محمد بدران - بدون تاريخ - جامعة الدول
العربية.

لوجوس.
rV

إصدار دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ـ مصر.

المكتبة النشرفية - بيروت.

- .. كنوز المعرفة ـ الرسالة الأولى كورنثوس - إعداد: فؤاد حبيب ـ طبع

عام (Y + + بم) ـ مطبعة الخلاص ـ نشر لجنة خلاص النفوس ـ مصر. اr. الكنيسة المصرية ـ ميشبل جرجس ـ بدون بيانات طبع.
rr. اللاهوت المقارن ـ البابا شنودة ـ الطبعة الرابعة عشرة سنة (0 • . Yم) -
طبعة الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس ـ القاهرة.
سّ. لماذا يرفضون التجسد؟ ـ القس مرقوريوس نبيل - الطبعة الأولى

كاتدر ائية العذر اء مريم.
६ ؟. الله ذاته ونوع وحدانبته ـ عوض سمعان ـ بدون تاريخ ـ مكتبة الإخوة -

0٪. المبادلة الإلهية العظمى ـ ديريك برنس ـ ترجمة: صلاح عباسي - بدون
تاريخ ـ طبع شركة الطباعة المصرية ـ نشر P.T.W.
ฯฯ. محاضرات في علم اللاهوت النظامي ـ هنري ثيسن ـ ترجمة: فريد فؤاد
عبد الملك ـ بدون تاريخ ـ مكتبة الثقافة ـ القاهرة.

لوجوس برنت سنتر ـ القاهرة.
^^ـ المسيحية عبر تاريخها في المشرق ـ تحرير: د/ حبيب بدر وآخرون -
الطبعة الثانية (Y • • Yم) ـ مجلس كنائس الشرق الأوسط - بيروت.
9r. المسيحية نشأتنها وتطور ها ـ شارل جينيبير ـ ترجمة: عبد الحليم محمود
ـ الطبعة الرابعة ـ دون تاريخ ـ طبع دار المعارف ـ القاهرة.
Daniel E. - ع . المسيحية وأساطير النجسد في النرق الأدنى القديم

- Bassuk

٪؟ . المعنقدات الدينية لدى الشعوب ـ جفري بارندر ـ ترجمة: د/ إمام عبد
الفتاح ـ طبع عام (٪ اミ (هـ) - عالم المعرفة ـ الكويت.
Y §
إعداد: القمص إبر آم الصموئيلي ـ الطبعة الأولى ( ( . . .
؟ إعداد: أبناء الأنبا نوماس السائح ـ الطبعة الأولى (؟ • . المصرية ـ نشر دير الأنبا توماس ـ مصر.

؟ ؟. معجم المصطلحات الكنسية ـ كاتبه: الراهب أتناسبوس ـ الطبعة الثانية
سنة ( ع • . ז م) ـ طبع دار نوبار ـ نشر مكتبة مجلة مرقس ـ القاهرة.
؛ ؛. هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا ـ مـا معنى أن يسوع المسيح هو "ابن
الله"؟ ـ د. هاني رزق الله ـ دار النشر الأسقفية.
₹ ₹. هل المسيح هو الله؟ أم ابن الل؟؟ أم هو بشر؟ ـ القس عبد المسيح أبو
الخير - بدون تاريخ ـ مطبعة المصربين ـ مصر.
§V . هل تجسد الله؟ ـ بدون تاريخ ـ دار الطباعة القومية ـ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة ـ مصر.

## 

 مطبعة الآداب ـ النجف.

「. الاجتهاد والنقلبد - علي التبريزي - الطبعة الثالثة (• (ع اهـ) ـ مطبعة
صدر ـ نشر دار الهادي ـ قم.
؟ أجوبة الاستفتاءات ـ الخامنئي ـ الطبعة الأولى (0 اء ا هـ) ـ دار النبأ ـ
الكويت.
؟ . الاحتجاج - الطبرسي - تحقيق: محمد بافر الخرسان - دون تاريخ -
منشور ات دار النعمان للطباعة والنشر.
0. الاختصاص ـ المفيد ـ تعليق: علي أكبر الغفاري ـ بدون تاريخ ـ نشر

جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم.
7. اختبار معرفة الرجال ـ الطوسي ـ تحقيق: مبر داماد ومحمد باقر الحسيني

ومهدي الرجائي ـ الطبعة ( ع ع ؟ اهـ) ـ مطبعة بعثت ـ قم ـ نشر مؤسسة آل البيت. V V. الأربعون حديثأ في إثبات إمامة أمبر المؤمنين عليه السلام ـ الماحوزي
 المحقق ـ قم.
^. الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين - محمد طاهر القمي الثبيرازي -
تحقيق: مهدي الرجائي ـ الطبعة الأولى (1^) (اهـ) ـ مطبعة الأمبر ـ نشر المحقق -
9. الإرشـاد ـ المفيد ـ تحقيق: مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث ـ دون تاريخ -

طبع ونشر دار المفيد.
-1. إرشاد القلوب ـ الديلمي ـ تحقيق: هاشم الميلاني ـ الطبعة الأولى سنة
 ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
 ـ مطبعة أمير ـ مؤسسة الزائر ـ قم.
r|. أصل الثبعة وأصولها ـ محمد الحسين آل كاثف الغطاء ـ الطبعة
العاشرة (YVV (ها هـ) - طبع مكتبة النجاح ـ نشر مرتضى الرضوى ـ القاهرة.
\& !. الأصول الأصيلة ـ محمد محسن الفيض القاساني ـ صححه و علق عليه: مير جلال الدين الحسيني الارموى ـ طبع سنة (• •ه٪ اهـ) - نشر سازما جاب دانشكاه.
 مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية ـ قم.
 للطباعة والنشر ـ طهران.

- الأصول من الكافي ـ الكليني ـ صححه و علق عليه: علي أكبر الغفاري . V

طهران.
^1 إ إعلام الورى بأعلام الهـى ـ الطبرسي ـ تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت
 9 1. إقبال الأعمال ـ ابن طاووس الحسيني ـ تحقيق: جواد القيومي ـ الطبعة

$$
\text { الأولى (7 } 1 \text { § ( هـ) ـ طبع ونشر مكتب الإعلام الإسلامي. }
$$

.r. . أكسبر العبادات في أسرار الثهادات ـ الدربندي ـ تحقيق: محمد جمعه بادي و عباس الجمري ـ الطبعة سنة (0 اء (هـ) ـ شركة المصطفى ـ البحرين.

اץ. الأمالي ـ الصدوق ـ تحقيق: قسم الدر اسات الإسلامية ـ الطبعة الأولى


- rr

الطبعة الأولى سنة (؟ اء ا هـ) ـ طبع ونشر دار اللثقافة ـ قم.
r r
سنة (ب + ع (اهـ) ـ طبع المطبعة الإسلامبة ـ نشر جماعة المدرسبن في الحوزة العلمية ـ قم.
§ ٪. الإمامة والنص - دون تاريخ - منشورات مؤسسة الفكر الإسلامي -
هو لندا.
Y ب. أمان الأمة من الاختلاف - لطف الله الصافي - الطبعة الأولى
(
〒 Y. أمل الآمل - الحر العاملي - تحقيق: أحمد الحسيني - طبع سنة
( ؟ • ؟ (هـ) ـ مطبعة نمونـه ـ قم ـ نشر دار الكتاب الإسلامي.

YV

التابعة لجماعة المدرسبن ـ قم.
^^. الأنوار العلوبة والأسرار المرتضوية ـ جعفر النقدي ـ الطبعة الثانية
(ا ا ( اهـ) ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف.
9. الأنوار اللامعة في شرح زيـارة الجامعة ـ عبد الله شبر ـ الطبعة الأولى

سنة (؟ • \& ( هـ) ـ طبع ونشر مؤسسة الوفاء - بيروت.
. .
(؟ ا؟ ( هـ) ـ طبع ونشر دار المفيد - بيروت.

ا. بحار الأنوار - المجلسي - الطبعة الثالثة المصححة (r + ع ا هـ) - دار
إحباء التراث العربي.

ץr. بحار الأنوار - المجلسي ـ الطبعة الثانية المصححة (ץ • ع ا هـ) ـ طبع ونشر مؤسسة الوفاء ـ بيروت.

سّ. بحوث في فقه الرجال ـ علي حسين مكي العاملي ـ الطبعة الثانية عام (؟ (؟ اهـ) - نشر مؤسسة العروة الوثقى.
๕ ؟. بشارة المصطفى ـ محمد بن علي الطبري - تحقيق: جواد القيومي الطبعة الأولى سنة (• \& § اهـ) ـ طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم. ه؟. بصائر الدرجات ـ الصفار ـ تحقيق: ميرزا محسن كوجه باغي ـ طبع سنة (؟ • ؟ ا هـ) ـ مطبعة الأحمدي ـ نشر الأعلمي ـ طهران. ฯ. البيان في تفسبر القرآن - الخوئي - الطبعة الرابعة (0 9 اهــ) - دار الز هر اء - بيروت.

VV أمبر ـ نشر دار الحكمة ـ قم.
^^ـ ـاريخ الإمامية وأسلافهم من الثيعة ـ عبد الله فياض ـ الطبعة الثانية

$$
\text { ( } 0 \text { ٪ ( هـ) - مؤسسة الأعلمي - بيروت. }
$$

qه. تاريخ اليعقوبي ـ أحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي ـ بدون تاريخ ـ دار صـادر - بيروت.

- ع. تأويل الآيات الظاهرة في فضـائل العترة الطاهرة ـ شرف الدين علي الحسيني ـ الطبعة الأولى (V • \& ا هـ) ـ ـتحقيق ونشر : مدرسة الإمام المهدي ـ قم. (گ. التبيان في تفسبر القرآن ـ لشيخ الطائفة الطوسي ـ تحقيق: أحمد العاملي
ـ الطبعة الأولى (9 • \& اهـ) ـ مكتب الإعلام الإسلامي.

Y \& . تحرير الوسيلة ـ الخميني ـ طبع سنة (V ع ع (اهـ) ـ سفارة الجمهورية الإسلامية الإير انية ـ بيروت.

؟ \& . تحف العقول ـ ابن شعبة الحراني ـ تحقيق: علي أكبر الغفاري ـ الطبعة الثانبة ( ع • ع (هـ)- نشر مؤسسة النشر الإسلامي.

؟ ؟. تحف العقول عن آل الرسول صلى اله عليهم - ابن شعبة البحراني -
تحقيق: علي أكبر الغفاري ـ الطبعة الثانية سنة (؟ ع \& (هـ) ـ ـ مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين.

0؟. تراجم الرجال ـ أحمد الحسيني - طبع عام (؟ اء (اهـ) - نشر مكتبة المر عشي - قم.

7 £. ترجمة الإمام الحسن ـ ابن عساكر - تحقيق: محمد باقر المحمودي -
الطبعة الأولى سنة (• • \& ( هـ) ـ ــبع ونشر مؤسسة المحمودي ـ بيروت.
V
الثنانية سنة (؟ اء (هـ) - طبع ونشر دار المفبد - بيروت.
^؟. التفسير الصافي ـ الفيض الكاثناني ـ تحققق: حسين الأعلمي ـ الطبعة
الثانية (7 ( § ( هـ) - طبع مؤسسة الهادي - قم ـ نشر مكتبة الصدر ـ طهزان.
9؟. تفسير العياشي - العياشي ـ تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي ـ دون
تاريخ ـ طبع ونشر الدكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران.
-0. تفسير القرآن الكريم ـ مصطفى الخميني ـ الطبعة الأولى (^1£ اهـ) -
طبع مؤسسة العروج - تحقيق ونشر مؤسسة تتظيم ونشر آثار الإمام الخميني.
10. تفسير القمي ـ تصحيح: طيب الجزائري ـ الطبعة الثلالثة (؟ • \& (هـ) -

مؤسسة دار الكتاب ـ قم.
or. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ـ تحقيق ونشر مدرسة
الإمام المهدي ـ الطبعة الأولى (9 • \& ( هـ) - مطبعة مهر - قم.
ror. تفسير جوامع الجامع - الطبرسي ـ تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي
\&o. تفسير غريب القرآن ـ فخر الدين الطريحي ـ تحقيق: محمد كاظم
الطريحي - بدون تاريخ - انتشارات لزا هدي - قم.
00. تفسير فرات الكوفي ـ فرات إبر اهيم الكوفي - تحقيت: محمد الكاظم -

الطبعة الأولى (• (؟ اهـ) - طبع ونشر المطبعة النابعة لوزارة الثقافة والإرشاد
الإسلامي ـ طهران.
ه7. تفسير كنز الدقائق ـ الميرزا محمد المشهدي القمي ـ تحقيق: آغا مجتبى
العر اقي - الطبعة الأولى سنة (• (؟ اهـ) - طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسبن ـ قم.
ov

O1. التمحيص ـ الاسكافي ـ تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهجي ـ قم.
90. نتبيه الغافلين عن فضـائل الطالبين ـ شرف الإسلام بن سعيد المحسن بن

كرامة ـ تحقيق: تحسين آل شبيب الموسوي ـ الطبعة الأولى (• • اهـ) ـ مركز
الغدير للار اسات الإسلامية.
-7. تهذيب الأحكام - الطوسي - تحقيق:حسن الخرسان - تصحيح: محم
الآخوند ـ الطبعة الرابعة (70 (ش) ـ مطبعة خورشيد ـ نشر دار الكتب الإسلامبة.
ا7. تهذيب المقال ـ الأبطحي ـ الطبعة الأولى (Y Y (اهـ) ـ مطبعة نكارش -
قم ـ نشر ابن المؤلف محمد.
Y Y
جماعة المدرسبن في الحوزة العلمية ـ قم.
r7. النوحيد عند الثيعة ـ الخميني ـ الطبعة الأولى سنة (1 • . Y م) ـ نشر
الدار الإسلامبة - بيروت.

๕ 7 . الثاقب في المناقب - ابن حمزة الطوسي ـ تحقيق: أ/ نبيل رضـا ـ الطبعة
الثثانية (Y (§ (هـ) ـ مطبعة الصدر ـ نشر مؤسسة انصـاربان ـ قم.
70. ثواب الأعمال ـ الصدوق ـ الطبعة الثانبة (7 ( 7 ا هـ ش) ـ مطبعة أمبر -
منشور ات الرضي - فم.

77 7. الثورة البائسة ـ د/ موسى الموسوي ـ بدون بيانات طبع.

7V
1^. الجواهر السنية في القدسية ـ الحر العاملي ـ منشور ات مكتبة المفيد ـ قم. 9 7. جو اهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ـ محم حسن النجفي ـ تحقيق: عباس القوجاني ـ الطبعة الثالثة (MV ( اهـ ش) ـ مطبعة خورشبد ـ نشر دار الكتب الإسلامية ـ طهران.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - يوسف البحراني - بدون .V.
تاريخ ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم.
حا حق اليقين في معرفة أصول الدين ـ عبد الله شبر ـ طبع سنة (
ـ مطبعة العرفان ـ صيدا.
.VY
الأولى (9マ9 (م).

حr حلية الأبرار - هاشم البحراني ـ تحقيق: غلام رضا البحراني ـ الطبعة



$$
\text { الطبعة الأولى (0 } 9 \text { ( هـ) ـ مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف. }
$$

حياة الإمام الرضا ـ باقر القرشي ـ دون تاريخ ـ منشورات سعيد بن

V7. الخرائج والجرائح ـ قطب الدين الراوندي ـ تحقيق ونشر مؤسسة الإمام
المهدي ـ قم.

خصـائص الز هر اء ـ ساجد مكي ـ الطبعة الأولى سنة (Y .VV
ونشر دار الو لاء ـ بيروت.

VA


المطبعة الحيدرية ـ النجف.

- . . در اسات في علم الدراية ـ المامقاني ـ تحقيق: علي أكبر غفاري ـ الطبعة

الأولى (79 7 ا هـ ش) ـ مطبعة تابش ـ نشر جامعة الإمام الصادق.
ا^. (1. دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي - الطبعة الأولى سنة

Ar
الإسلامية (مؤسسة البعثة) ـ الطبعة الاؤلى (T (٪ اهـ) ـ مؤسسة البعثة ـ قم.
بی. الذريعة إلى أصول الشريعة ـ المرتضى ـ تحقيق: أبو القاسم كرجي -
بدون تاريخ ـ نشر دانشكاه ـ طهران.
§ ^. الذريعة إلى تصـانيف الثبعة ـ آغا بزرك الطهراني - الطبعة الثالثة
( • ع اهـ) ـ نشر دار الأضو اء ـ بيروت.
10. ربع قرن مع العلامة الأميني ـ الحاج حسين الثاكري ـ الطبعة الأولى
17. رجال ابن داود، نقي الدين بن داود الحلي، طبع سنة(ץ و

المطبعة الحيدرية، النجف.

- رجال الخاقاني - على الخاقاني ـ تحقيق: محمد صـادق بحر العلوم .AV

الطبعة الثنانية ( ع ع ع اهـ) ـ طبع ونشر مكتب الإعلام الإسلامي.
^1 1 رجال الطوسي ـ الطوسي ـ تحقيق: جو اد القيومي الأصفهاني ـ طبع سنة
(10) 0 ( 1 (هـ) - نشر مؤسسة النشر الإسلامي النابعة لجماعة المدرسين بقم.
99. رسائل المرتضى ـ الثريف المرتضى - تحقيق: مهدي رجائي - طبع

سنة(0 ه ؟ ( هـ) ـ مطبعة دار الخيام ـ نشر دار القرآن الكريم ـ قم.

- 9 . روضة الو اعظين ـ الفتال النيسابوري - بدون تاريخ ـ منشور ات الرضي

ا9. رياض المسائل في بيان أحكام النرع بالدلائل - علي الطباطبائي -
الطبعة الأولى (ץ (ڭ اهـ) ـ تـحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم.
rq. السجود على التربة الحسينية ـ سلسلة في رحاب أهل البيت (؟) ـ دون تاريخ ـ مؤسسة الفكر الإسلامي - هولندا.
זף. سر السلسلة العلوية ـ لأبي نصر البخاري ـ قدم له وعلق عليه: محمد بحر العلوم ـ الطبعة الأولى (٪ (٪ اءهـ) - مطبعة نهضت ـ نشر انتشارات الشريف الرضى.

؟9. السر ائر - ابن إدريس ـ الحلي ـ تحقيق: لجنة التحقيق ـ الطبعة الثانية سنة (11 (1) (هـ) - طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 90. السقيفة وفكك ـ الجوهري ـ تحقيق: محمد الأميني ـ الطبعة الثانبة سنة



9V الثانية (9 • \& (هـ) ـ ـ مطبعة أمير ـ نشر انتشارات اسنقلال ـ قم.
19. شرح أصول الكافي ـ المازندراني ـ تعليق: الميرزا الثعراني - بدون بيانات طبع.
99. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ـ القاضي النعمان المغربي -

تحقيق: محد الحسيني الجلالي ـ دون تاريخ ـ طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي -
بقم.
. . . . شرح الصحيفة السجادية ـ عز الاين الجزائري ـ الطبعة الثانية سنة
( ٪ \& ( هــ) - دار التعارف للمطبو عات ـ بيروت.

1•1. شرح تكملة رسالة أبي غالب الزراري في آل أعين ـ محمد علي

$$
\text { الموسوي ـ طبع (99 } 9 \text { + هـ) ـ ـ مطبعة رباني. }
$$

r r r ب. شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ تحقيق: محمد أبو الفضل إبر اهيم ـ الطبعة الأولى سنة (٪ § § اهـ) ـ المكتبة العصرية ـ بيروت.
r ب ا. الشيعة الإمامية ونشأة العلوم الإسلامية ـ د/ علاء الدين القزويني -
الطبعة الأولى (9へ〕 1م) ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة.
؟ • ا. الثيعة في أحاديث الفريقين - مرنضى الأبطحي - الطبعة الأولى
( 7 ( 17 ( هـ) ـ مطبعة أمبر.
0. 0 . الثيعة والنصحيح ـ د/ موسى الموسوي ـ الطبعة الأولى (9 • ع اهـ) -

الز هر اء للإعلام العربي ـ القاهرة.
7 • 7 . الصحيفة السجادية ـ بإشر اف: محمد باقر الابطحي ـ الطبعة الأولى

(l. V الصراط المسنقيم - علي بن بونس العاملي - تحقيق: محمد الباقر

البهبودي ـ دون تاريخ ـ المطبعة الحيدري ـ نشر المكتبة المرتضوية لإحباء الآثار
الجعفرية.
1 • ا. صر اط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ـ للخوئي ـ تعليق: الميرزا جواد
النبربزي - الطبعة الأولى (7 (£ اهـ) - مطبعة سلمان الفارسي ـ نشر دفنر نشر
بركزبدة - إيران.
9 • 9 . الطر ائف ـ ابن طاووس الحسني ـ الطبعة الأولى ( ( اهـ) ـ مطبعة
الخبام ـ قم.

ـ مطبعة المعايرف.

ونشر دار الهادي - بيروت.
Y Y Y Y عبد الله بن سبأ وأساطبر أخرى ـ مرتضى العسكري ـ الطبعة السادسة
(٪)
T
طبع ونشر مؤسسة آل البيت.

الهادي - بيروت.

11 1 . عقائد الإمامية ـ محمد رضا المظفر ـ الطبعة العاشرة سنة (IV ( ا هـ)
ـ منشور ات مؤسسة الإمام الحسين - بيروت.
11 1 . عقيدتنا ـ ناصر مكارم الثثبرازي - إعداد وتقديم: صـالح الورداني -
دون تاريخ ـ نشر الهدف للإعلام و النشر ـ القاهرة.

الحبدربـة ـ النجف.

مؤسسة الهادي ـ نشر مجمع الفكر الإسلامي ـ قم.
9 1 9 . العو الم (الإمام الحسين) - عبد الله البحراني ـ تحقيق: مدرسة الإمام
المهدي ـ الطبعة الأولى (V • \& ا هـ) ـ مطبعة أمبر ـ قم.

- Y. عيون أخبار الرضا ـ الصدوق ـ صححه: حسين الأعلمي ـ الطبعة

الأولى (؟ • ؟ ( هـ) - مؤسسة الأعلمي - بيروت.
اY ا. عيون المعجزات - حسين بن عبد الو هاب ـ طبع عام (90 ام) -
المطبعة الحيدرية ـ النجف.
r r Y . الغار ات - إبر اهيم بن محمد اللثقي الكوفي ـ تحقيق:جلال الدين ـ بدون
تاريخ ـ مطبعة بهمن.
بץ
الطبعة الأولى سنة (1 (٪) (هـ) ـ مطبعة بهمن ـ نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم.
६ ؟ (. الفايق في رواة وأصحاب الإمام الصـادق، عبد الحسين الثبستري،
الطبعة الأولى (^) (٪) (هـ)، طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
Y 0 ا. الفصول العشرة - المفيد ـ تحقيق: فارس الحسون ـ الطبعة الثانية

Y4 ا. الفصول المهمة في أصول الأئمة ـ الحر العاملي ـ تحقيق: محمد بن
محمد حسين القائيني - الطبعة الأولى سنة (॥ (؟ اهـ) - مطبعة نكين - قم - نشر مؤسسة معارف اسلامي امام رضا.

النجف.

طهران.
Y T 1. فقه أهل البيت عليهم السلامـ منذر الحكيم - العدد السابع عشر - السنة
الخامسة ( (
-Tا. الفهرست - الطوسي - تحقيق: جواد القيومي - الطبعة الأولى

اسا. فهرست أسماء مصنفي الثبعة (رجال النجاثثي) - لأبي العباس النجاشي - تحقيق: موسى الزنجاني ـ الطبعة الخامسة (٪ ا؟ (هـ) - مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم.

ץr ا. الفوائد الرجالية ـ محمد المهي بحر اللعوم ـ تحقيق: محمد صـادق بحر العلوم وزميله ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة آفتاب ـ نشر مكتبة الصادق ـ طهران.
 مطبعة مهر - تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التنراث ـ قم.

 ونشر مدرسة الإمام أمير المؤمنين.
צ؟ ا. قوانين الأصول ـ الميرزا أبو القاسم القمي ـ طبعة حجرية قديمة. (TVV IT. الكافي - الكليني - صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري ـ الطبعة الثالثة (1 (اهـهـ) ـ مطبعة حيدري ـ نشر دار الكتب الإسلامية ـ آخوندى ـ طهران.
^M ا. كامل الزبارات ـ ابن قولويه ـ تحقيق: جو اد القيومي ـ الطبعة الأولى
 qّا. كتاب الأربعين عن الأربعين - عبد الرحمن النيسابوري الخزاعي تحقيق: محمد المحمودي - الطبعة الأولى (؟ (؟ اهـ) - مؤسسة الطباعة والنشر

وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ طهران.

- £ . . كتاب سليم بن فيس ـ تحقيق: محمد باقر الأنصـاري - بدون بيانات

٪ ! ا. كثنف الأسرار - الخميني - ترجمة: د/ محمد البنداري ـ قدم له: د/
محمد الخطيب ـ الطبعة الثالثة سنة (9 (م) ـ ـ دار عمان ـ عَمان. Y § 1. كثثف الغمة في معرفة الأئمة - الإربلي - الطبعة الثانية سنة
(0 • ؟ (هـ) ـ طبع ونشر دار الأضو اء ـ بيروت.

؟
(1 + ؟ ( هـ) ـ مطبعة الخبام ـ قم ـ نشر انتشار ات بيدار.

؟ ؟ ا. الكليني والكافي ـ عبد الرسول الغفار ـ الطبعة الأولى سنة (7 اء ا هـ)
ـ ـطبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي.
§ ا. كمال الدين وتمام النعمة ـ الصدوق ـ صححه و علق عليه: علي أكبر الغفاري - طبع سنة (0 ع ؟ (هـ) - نشر مؤسسة النشر الإسلامي النابعة لجماعة المدرسين. ٪ 1. كنز الفوائد ـ أبو الفتح الكراجكي ـ الطبعة الثانية (• (٪ اهـ) ـ نشر مكتبة المصطفوي ـ قم.

طهران.

النعمان ـ النجف.

9 1. اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء - محمد علي النبريزي
الأنصاري ـ تحقيق: هاشم الميلاني ـ الطبعة الأولى (N (£ اهـ) ـ مؤسسة الهادي -

- 1 . لو اعج الأشجان في مقتل الحسين ـ محسن الأمين العاملي ـ دون تاريخ

ـ ــنشر المكتبة بصبرتي.
101 1 ـ مجمع البحرين - فخر الدين الطريحي ـ تحقيق: أحمد الحسيني ـ طبع
عام (VV0 ا هـ) ـ المكتبة المرتضوية لإحباء الآثار الجعفرية ـ طهران. lor مجمع البيان في تفسير القرآن ـ أبو علي الطبرسي ـ الطبعة الأولى
(§ 0 ( 1 (هـ) - مؤسسة الأعلمي - بيروت.
ror ا ه مجمع الفائدة ـ الأردبيلي ـ تحقيق: آغا مجتبى العر اقي وآخرون - طبع
سنة (؟ • ع (هـ) ـ نشر جامعة المدرسبن في الحوزة العلمبة ـ قم.
؟ ٪ . . مجمع النورين ـ أبو الحسن المرندي ـ بدون بيانات طبع.
100 . مجمو عة الرسائل ـ لطف الصافي ـ طبع سنة ( ع ع ؟ اهـ) ـ طبع ونشر
مؤسسة الإمام المهدي.
07 1. المحاسن ـ البرقي ـ تحقيق: جلال الدين الحسيني ـ دون تاريخ ـ دار
الكتب الإسلامية.

طبع ونشر المطبعة الحبدربة ـ النجف.
10^. مختصر بصائر الدرجات ـ الحسن الحلي ـ الطبعة الأولى (•TV اهـ)
ـ منشورات المطبعة الحيدرية ـ النجف.
109. مدارك الأحكام ـ محمد العاملي ـ تحقيت ونشر مؤسسة آل البيت - جغـ

الطبعة الأولى سنة (• (؟ اهـ) ـ المطبعة مهر ـ قم.

- 1 . مدخل إلى علم الفقه عند المسلمبن الثيعة ـ علي خازم ـ الطبعة الأولى


ا 7 (. مدينة المعاجز - هانشم البحراني ـ تحقيق: عزة الله المو لائي الهمداني -
الطبعة الأولى سنة (٪ 1 ( 1 (هـ) ـ مطبعة بهمن ـ نشر مؤسسة المعارف الإسلامية. ITY 1 Y مرآة الكتب - علي التبريزي ـ تحقيق: محمد الحائري ـ الطبعة الأولى

٪7 1 . مرورج الذهب ومعادن الجو هر ـ أو الحسن علي المسعودي ـ شرحه
وقدم له: د/ مفيد محمد قميحة ـ الطبعة الثانية (ع • . זم) ـ دار الكتب العلمية ـ
بيروت.
£ 1 7 . المزار - الشهيد الأول - الطبعة الأولى (• اء اهـ) ـ تحقيق ونشر
مدرسة الإمام المهجي ـ قم.
0 7 . المزار ـ المفيد ـ الطبعة الأولى (بدون تاريخ) - مطبعة مهر ـ تحقيق
ونشر: مدرسة الإمام المهدي ـ قم.
77 1 7 المستجاد من الإرشاد (المجموعة) - العلامة الحلي - طبع سنة
(7 • ؟ اهـ) ـ مطبعة الصدر ـ نشر مكتبة المر عثشي النجفي ـ قم.
I 7V
الطبعة الثانية (9 • ع اهـ) ـ تحققيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحباء النراث.
171. مستدرك سفينة البحار ـ علي النمازي ـ تحقيق: حسن النمازي ـ طبع

عام (9 9 (؟ اهـ) - مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين - بقم.
19 1 . مستند الثبعة ـ النر اقي ـ تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء النراث -
الطبعة الأولى سنة (7 ا؟ اهـ) - مطبعة ستاره ـ قم ـ نشر مؤسسة آل البيت لإحباء
التراث ـ مشـهـ.
. NV. مسند الإمام الرضا - جمعه ورثبه وحقة: عزيز الله العطاردي ـ طبع سنة (7 ، ؟ اهـ) - طبع مؤسسة آسنان قدس الرضوي - نشر المؤنمر العالمي للإمام الرضـا.

IV1 N مشكاة الأنوار - علي الطبرسي - تحقيق: مهجي هوشمند- الطبعة
الأولى (بدون تاريخ) ـ طبع ونشر دار الحدبث.
. VY مصباح المتهجد ـ شيخ الطائفة الطوسي ـ الطبعة الأولى (I (I اهـ) -
مؤسسة فقه الثيعة ـ بيروت.
IVr

VV V
مرتضىى الرضوي ـ الطبعة السادسة سنة (N • ع ا هـ) ـ مطبعة سبهر ـ طهران.
IVo معارج الأصول ـ للمحقق الحلي ـ إعداد: محمد الرضوي ـ الطبعة
الأولى سنة (r • ع ( هـ) ـ ط طبع مطبعة سيد الثهداء ـ مؤسسة آل البيت ـ قم.
IV7. المعالم الجديدة للأصول ـ محمد باقر الصدر ـ بتصرف ـ الطبعة الثانية
( 0 ٪ 1 ( هـ) ـ مكتبة النجاح ـ طهران.

- معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الثهيد الثاني - بدون تاريخ . IVV

مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم.
IVA
IV9. معالم المدرستين ـ مرتضى العسكري ـ طبع عام (• (؟ ا هـ) - مؤسسة
النعمان - بيروت.
-1 1. معاني الأخبار ـ الصدوق ـ صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري -
الطبعة الأولى ( • (؟ اهـ) ـ مؤسسة الأعلمي - بيروت.
1 1 1. معجم أحاديث الإمام المهدي ـ إثشر اف: علي الكوراني ـ الطبعة الأولى
(1 (1 ( ) (1) - مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم.
1 Mr . معجم ألفاظ الفقه الجعفري ـ د/ أحمد فتح الله ـ الطبعة الأولى سنة

بN ا . معجم المطبو عات النجفية ـ محمد هادي الأميني - الطبعة الأولى
(1) اهـ) ـ مطبعة الآداب ـ النجف.

1 ^^. معجم رجال الحدبث - أبو القاسم الخوئي - الطبعة الخامسة
(ه) (
011. مفاتيح الجنان ـ عباس القمي ـ تعريب: محمد رضا النوري ـ الطبعة
الأولى ( (

1^4. مقاتل الطالييين - أبو الفرج الأصفهاني ـ تحقيق: كاظم المظفر ـ الطبعة
الثنانية ـ طبع الدكتبة الحيدرية في النجف ـ نشر مؤسسة دار الكتاب ـ قم.

- INV

بدون تاريخ ـ طبع المطبعة العلميةـــــنـر مكتبة الطباطبائي - قم.
1 1 ا. من لا يحضره الفقيه ـ الصدوق ـ تحقيق: علي أكبر غفاري ـ الطبعة
الثانية (؟ • \& 1) ـ نشر جامعة المدرسين.
1^99. منازل الآخرة والمطالب الفاخرة - عباس القمي ـ تحققق: ياسين الموسوي ـ الطبعة الأولى سنة (9 9 § اهـ) - طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بق.
-9 1. مناسك حج (فارسي) - فاضل اللنكراني - الطبعة الثالثة سنة
(
191. مناقب آل طالب ـ ابن شهر آشوب ـ تحقيق: لجنة من أساتذة النجف ـ

r 9 1. مناقب الإمام أمير المؤمنين ـ محمد بن سليمان الكوفي ـ تحقيق: محمد
 ٪ 1 1. مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ محمد بن سليمان الكوفي -
 - قم.
§ 9 1. مو اقف الثيعة ـ علي الأحمدي الميانجي ـ الطبعة الأولى (17 1 1 هـ) -
مؤسسة النشر الإسلامي - قم.
190. مودة أهل البيت وفضائلهم في الكتاب والسنة ـ مركز الرسالة ـ الطبعة
الأولى (9 1 § ا هـ) ـ مطبعة مهر ـ نشر مركز الرسالة.

97 1. الموسوعة الفقيهة الميسرة ـ الأنصـاري ـ الطبعة الأولى (10 اء هـ) -
مجمع الفكر الإسلامي ـ قم.

9V 1 . موسوعة كلمات الإمام الحسين ـ معهد تحقيقات باقر العلوم منظمة الإعلام الإسلامي - الطبعة الثالثة سنة (1 (1) (هـ) - مطبعة دانش - نشر دار
المعروف ـ قم.

الإسلامي- قم.
199. ميزان الحكمة ـ محمد الري شهري ـ الطبعة الأولى سنة (7 (؟ (هـ) -
طبع ونشر دار الحديث ـ قم.
. . . . . الميزان في تفسير القرآن - محمد الطباطبائي - دون تاريخ - نشر
مؤسسة النشر الإسلامي النابعة لجماعة المدرسين ـ قم.

- Y.

تحقيق: عبد اللطيف الكو هكمري ـ طبع سنة (r + ع ( هـ) ـ مطبعة الخيام ـ نشر مكتبة
المر عشي ـ قم.

ستارة ـ تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء النراث ـ قم.

نشر المشعر.

العصرية ـ بيروت.



بدون بيانات طبع.

- Y.V


مؤسسة البلاغ ـ بيروت.

أهل البيت - بيروت.
- . .

الرضوي الكثنمبري - الطبعة الاؤلى (Y (ا؟ه) - نشر مؤسسة مجمع الفكر الإسـلامي - قم.
lا Y. وسائل الثيعة (آل اليبت) - الحر العاملي - الطبعة الثانبة سنة

الثر اث ـ قم.

دون تاريخ ـ نشنر دار إحباء التراث العربي - بيروت.

ونشر دار الهادي - بيروت.

ـ مطبعة نمو نـه ـ نشر مؤسسة دار الكتاب ـ قم.
O إ . ينابيع المعاجز ـ هاشّم البحر اني ـ المطبعة العلمبة ـ قم.
Y Y ب بنـابيع المودة لذوي القربى - القندوزي - تحقيت: علي الحسبني -
الطبعة الأولى سنة (7) 7 (1 هـ) ـ طبع ونشر دار الاسوة.
Y V V
عشر سنة (0 ¢ § ا هـ) ـ ـ دار المحجة البيضـاء - بيروت.

## 

الصفحة
الموضوع

0
المقدمة.

> التعريف بالنصر انية والالثنى عشرية الأول:
> الباب

10 الفصل الأول: النصر انية. 17

المبحث الأول: التعريف بالنصر انبة.
المبحث الثاني: أهم مصادر التلقي عند النصـارى...........................................لا
الكتاب المقدس.........................................................................................
ro
الكنيسة.
队 الأول: رجال الكنيسة، وسلطانهر
$\varepsilon$. الثاني: المجامع النصر انية. المبحث الثالث: أهم عو امل انحراف النصر انية.............................................. الاضطهادات التي كان من أهم نتائجها ضباع الإنجيل وانقطاع السند..................
$\leq 9$ بولس ودوره في تحريف النصرانية.

00 التأثنر بـالعقائد الوثنية.

01 النتأثز بالفلسفة اليونانية

09
الإمبر اطور (قسطنطبن) وأثزه على النصر انية.
7.

رجال الكنيسة و المجامع النصر انية.
71
المبحث الرابع: أهم عقائد النصارى.
74 $\qquad$ العقيدة الأولى: عقيدة النتليث.

191 （ابن سبأ اليهودي）، رمز اليهودية في عقائد الاثثى عشرية．
rryأنثر العقائد النصر انية في عقائد الاثثى عشرية．
rミケ الأثر الفارسي في عقائد الاثنى عشرية．
ケミ人 أثنر الفلسفة اليونانية في عقائد الاثثى عشرية．
roo ثانيا：الوضع والتزوير في حديث أهل البيت
YO7

$\qquad$
ثالثن：الغلو والتطرف في حب أهل البيت
rov رابعا：كثرة الانحر افات والانشقاقات التي كانت تحدث بين الشيعة
rov خامسأ：اللَّقية．
roq المبحث الخامس：أهم عقائد الاثثى عشرية
roq ..... أو لا：الإمامة．
rıo ..... ثانيأ：الثَّقة
r9s ..... ثالثّ：البداء
r．＾ المبحث السادس：فرق الاثنى عشرية
Mo ..... فرقة الأصوليين
Mへ ..... فرقة الإخباريين
rry ..... فرقة الشيخية．
ryo ..... فرقة الرشتية．
ryo ..... فرقة النوربخشية
الباب الثاني：
الله جل جلاله في اعتقاد النصارى والاثنى عشرية
rчq الفصل الأول：عقيدة النصارى والاثنى عشرية في توحيد الربوبية．
r． المبحث الأول：عقيدة الصدور عند النصـارى والاثثى عشرية．rrinتمهيد
rrs المطلب الأول：عقيدة الصدور عند النصارى．
$\qquad$ المبحث الثاني: عقيدة الحلول والاتحاد عند النصـارى والاثتى عشرية.المؤثرة في الخلق المسيطرة على الكون.........................................................
rvV. ..... تمهيد.
المطلب الأول: اعتقاد النصـارى بأن المسيح اليَلّْهُ هو العلة المؤثرة في الخلق$r v q$ المسبطرة على الكون. المطلب الثاني: اعنقاد الاثنى عشريـة بأن الائمة rNo المسيطرة على الكون. المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى و الاثتى عشرية في هذه العقبدة..... (q~
 rar عند النصـارى والاثنى عشرية. ケqะ. $\qquad$ تمهيد

المطلب الأول: الحو ادث الكونية التي صـاحبت ولادة ووفاة المسيح الِّلَّهِّلْ عند

المطلب الثاني: الحوادث الكونية التي صاحبت و لادة ووفاة الأئمة $\varepsilon \cdot \varepsilon$ $\qquad$ عشرية.

المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في فولهم: إن حوادث (1. كونبة صـاحبت و لادة المسيح الِّلَّهِّلْ و والأئمة

## 

 E！$r$ $\qquad$ يعلمون الغيب．そ1ヶ تمهيد

 المطلب الثالث：أوجه النتثابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن المسيح〔ケと $\qquad$
 اللمبحث السادس：إسناد النصارى والاثثى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة إلى Ery المسيح الـ srv تمهيد
 المطلب الثاني：إسناد الاثثى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة إلى الأئمة المطلب الثالث：أوجه التثـابه بين النصـارى والاثنى عشرية في إسناد محاسبة الخلق $s r v$ يوم القيامة إلى المسيح الئَّهِّ والأئمة \＆ヶ 人 الفصل الثاني：اعتقاد النصارى والاثنى عشرية في توحيد الألو هية． المبحث الأول：اعتقاد النصـارى والاثنى عشرية أن المسيح الئَّهِّ والأئمة هم الواسطة をヶq بين الخلق والخالق \＆\＆． تمهين المطلب الأول：اعتقاد النصارى أن المسيح الِّهِّهِّه هو الواسطة بين الخلق〔〔 والخالق المطلب الثاني：اعتقاد الاثنى عشرية أن الأئمة を $\qquad$ المطلب الثالث：أوجه النتابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن المسيح
 المبحث الثاني：عقيدة الفداء عند النصارى والاثنى عشرية．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
〔 $\leqslant \wedge$ تمهيد
§o．
$\qquad$المطّب الأول：عقيدة الفداء عند النصـارى
〔07 المطلب الثاني：عقيدة الفداء عند الاثنى عشرية
\＆09 المطلب الثالث：أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشريـة في عقبدة الفداء．．．المبحث الثالث：تقديس الصليب والنربة الحسينية عند النصـارى والاثغى
〔71 عشرية．
ミ7Y ..... تمـيبد
ミ 7 المطلب الأول：تقديس الصليب عند النصارى
〔7ヘ المطلب الثاني：تقديس النربة الحسينية عند الاثنى عشريةالمطلب الثالث：أوجه التشابه بين تقدبس الصليب عند النصـارى ونقدبس التربةEVYالحسينية عند الاثنى عشريةالمبحث الرابع：أثز عقيدتي الصلب والولاية في غفران الخطايا عند النصـارىEVrوالاثنى عشرية．
§V乏 تمهيب
ミV7 المطلب الأول：أنز عقبدة الصلب في غفران الخطايا عند النصـارى
〔 人．

$\qquad$
المطلب الثاني：أنر عقيدة الولاية في غفران الخطايا عند الاثغى عشرية． المطلب الثالث：أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن لعقبدتي〔へ气 $\qquad$ الصلب والو لاية أثر أ في غفران الخطايا．．． المطلب الرابع：موقف القرآن الكريم من الخطيئة والخلاص．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． المبحث الخامس：الصج إلى القبور، وطلب الثفاعة من الأموات عند النصـارى〔へ人 والاثثى عشريـة． ย 人 9 $\qquad$ المطلب الأول：الحج إلى القبور، وطلب الثفاعة من الأموات عند النصـارى．．．． 9 ٪ المطلب الثاني：الحج إلى القبور، وطلب الثفاعة من الأموات عند الاثنى
المطب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثثى عشرية في الحج إلى القبور، 0.1 $\qquad$ وطلب الشفاعة من الأموات الفصل الثالث: أسماء الله وصفاته عند النصارى والاثثى عشرية.................... $0 . \varepsilon$ $\qquad$ توطئة. المبحث الأول: أسماء الله وصفاته عند النصارى............................................ المبحث الثاني: أسماء الله وصفاته عند الاثنى عشرية.................................. 0 ا 0 1 0 المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصـارى و الاثنى عشريـة في موقفهم من أسماء الله ors وصفاته. المبحث الرابع: الرد على النصـارى والاثنى عشرية في مو قفهم من أسماء اله orv وصفاته

## الباب الثالث:

## الأنبياء عليهم السلام والحواريون والأئمة

 الفصل الأول: منزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين والأئمة orn. والاثنى عشرية. المبحث الأول: منزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين عند النصارى............. المبحث الثاني: منزلة الأنبياء عليهم السلام والأئمة المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثتى عشرية في موقفهم من الأنبياء $00 \varepsilon$ $\qquad$ عليهم السلام و الحواريين والأئمة كِ المبحث الرابع: الرد على النصـارى والاثتى عشرية في موقفهم من الأنبياء عليهم 007 ............................................................. OTY $\qquad$ الفصل الثاني: عقيدة العصمة عند النصارى والاثنى عشرية. 074 $\qquad$ المبحث الأول: عقيدة العصمة عند النصـارى ov1 المبحث الثاني: عقيدة العصمة عند الاثنى عشرية.المبحث الثالث：أوجه النتشابه بين النصارى والاثثى عشرية في عقيدة العصمة، مع ov人 الرد عليهما．

المبحث الرابع：الآثار المترتبة على عقيدة العصمة عند الاثثى عشرية．．．．．．．．．． الفصل الثالث：عقيدة استمرار الوحي والإلهام عند النصارى والاثنى

019
عشرية المبحث الأول：عقبدة استمر ار الوحي والإلهام عند النصارى．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 099 المبحث الثاني：عقبدة استمرار الوحي والإلهام عند الاثثى عشرية． المبحث الثلث：أوجه النتشابه بين النصارى والاثثى عشرية في اعتقادهم استمرار 7．V． الوحي والإلهام．

المبحث الرابع：الرد على النصارى والاثثى عشرية في اعتقادهم استمرار الوحي 71. والإلهام． الفصل الرابع：عقيدة الرجعة عند النصارى وعقيدتا المهاي المنتظر والرجعة عند Try الاثثى عشرية TY゙ $\qquad$ Tケ7 المبحث الأول：عقيدة الرجعة عند النصارى المبحث الثاني：عقيدتا المهي المنتظر والرجعة عند الاثثى عشرية ．．．．．．．．．．．．．．．\＆ المبحث الثالث：أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدتي المهي 7 ！ 0 المنتظر والرجعة． المبحث الرابع：الرد على النصـارى والاثنى عشرية في عقيدتي المهي المنتظر 7 ！ 9 والرجعة．

> مصادر التشريع عند النصارى والاثثى عشرية

771 الفصل الأول：موقف النصارى والاثثى عشرية من الكتب اللسماوية．

7V） المبحث الثاني：موفف الاثنى عشرية من الكتب السماوية．
المبحث الثالث：أوجه النشابه بين النصـارى و الاثنى عشرية في موقفهم من الكتب
7人个السماوية．
المبحث الرابع：الرد على النصـارى والاثثى عشربة في مو قفهم من الكتب
7 人 السماوية．
（الفصل الثاني：موقف النصارى والاثثى عشرية من أقوال المسيح الئَهِّ والأنمة
79 V帾
791. المبحث الأول：موفف النصـارى من أفو ال المسيح الِّلّْهِّهِ
V17 المبحث الثاني：موڤف الاثنى عشريـة من أقو ال الأئمة
VY I ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
VYM المبحث الرابع：موقف أهل السنة من أقو ال النبي
الفصل الثالث：اعتقاد النصارى والاثثى عشريـة بأحقية التشريع للحواريين
Vrrوالباباوات والأئمة．
Vrr

$\qquad$ المبحث الأول：اعتقاد النصـارى بأحقية النشريع للحواريين والباباوات
VMY المبحث الثاني：اعتقاد الاثنى عشرية بأحقية التشريع للأئمةالمبحث الثالث：أوجه التشابه بين النصارى والاثتى عشرية في اعتقادهم بأحقية$V \leqslant 1$اللتشريع للحواريين والباباوات والأئمة، مع الرد عليهم．．
$V \leqslant 0$الخاتمة．
VOI ..... الفهارس
vor فهرس الآيات القرآنية．
V79

$\qquad$
فهرس الأحاديث النبوية والآثارVV．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．فهرس الأعلام．
VV7 ..... فهرس الأماكن．
VVV ..... فهرس المصطلحات．VVAقائمة المصادر والمراجع.
人) فهرس الموضوعات


[^0]:    

[^1]:    
    
    
    
    (1) (1) (r) ينظر : دائرة المعارف الكتابية - جV ـ صـ [100 ـ 1071].

[^2]:    
    
    

[^3]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

[^4]:    
    
     تيموثاوس (1: (1) في كلا الرسالتين، إلى تيطس( (: ا ()).
    

[^5]:    
    
    
    
    
    

[^6]:     تصنيف (داود)، لكن (هليري) و(جيروم) و(يوسيفس) وغير هم أنكروا هذا القول. قال (هورن): هذا القول غلط

    ج ـ قال (كامت): صنف داود خمسة وأربعين، وما تبقى من تصنيف آخرين.
     و(داود) و(سليمان) و(أساف)، و(همَّان) و(أتهان) و(جدوتهن) وثلاثة أبناء (قور (ا).
    

[^7]:    ( (1) يعتبر قول (ميخائيل) انعكاسأ قوئ للصورة المشو هة التي قدمها الكتاب المقدس عن الأنبياء عليهم السلام.
    ينظر: (موفق الكتاب المقدس من الأنبياء عليهم السلام ـ صر [ ع ع0] من هذه الرسالة، الأنبياء في العهر القديم
     ( ${ }^{(1)}$ (
    
    
     الله؟ ـ صـ [ّه [ ـ ـدار الطباعة القومية ـ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة ـ مصر).

[^8]:    
     المبادلة الإلهية العظمى - ديريك برنـ ـرنس ـ ترجمة: صلاح عباسي ـ الغلاف ـ طبع شركة الطباعة المصرية ـ نشر .P.T.W

[^9]:    مطبعة الخلاص - نشر لجنة خلاص النفوس - مصر).

[^10]:     هامش [
    
    
    
    
    

[^11]:    (') ينظر: (الموسو عة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة - م
    

[^12]:    (1) السابق ـ ص[ (1)
     في التاريخ والعقيدة -ص [• • (

[^13]:    
    
    
    
    
    العصرية - بيروت.
    
    

[^14]:    
    ونشر: مؤسسة الإمام المهي - قم.
    

[^15]:    

[^16]:    

[^17]:     الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية－عباس القمي ـ تحقيق：مؤسسـة النشر الإسلامي ـ صـ
    
    
    
    
    

[^18]:    
    
     العربي - بيروت، وينظر: (الكليات ـ لأبي البقاء الكفوي ـ قابلـه على نسخة خطية: د/ عدنان درويش ومحمد
    
    (£) ${ }^{(\text {( })}$

[^19]:    
     يرويه ابنه جعفر، ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الهو وأبي البي الحسن.
    
    
    (1) هكذا كتبت والصواب: (يؤولها).
    
    
    
    
    
    

[^20]:    
     (r) هذا دليل على أن الاثثى عشرية قوم لا يهمهـ صحة المتّقد بل كثرة العدد.
    

[^21]:    ثانياً: هل يعلم المسيح الهِّهِ الغيب؟!!.

[^22]:    
    
    
    
    

[^23]:    
     مارمرقس الرسول والباب بطرس خاتم الثههاء.
    

[^24]:    
    
    

[^25]:    

[^26]:    (1) (العبادات في الأديان السماوية ـ ص[19A1].
    
    (1) (العبادات في الأديان السماوية ـ ص[19 1919]).
    
    
    

[^27]:    

[^28]:    
    

[^29]:    
    (r) نفسه - نفس الموضع - ج

[^30]:    
    
    
    
    

[^31]:    
    

[^32]:     صص[

