## القضــــاء والقــــلـر

## يـوسف تيتواح : أستاذ تعلــيـيم العـالي

كلية العلوم الإسلامية - جامعة الجزائرا 1

## ملخص:

 من أركـان الإيمـان، وقد تتـازع النـاس ِِّ هـذا الموضوع منـذ القديم وتتـاولتـه كل الأديان والملل والفلسفات وهو موضوع شـائك ذو حدين، ونحن هنا لا

 \} مـا أصـاب من هصيبلة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتـاب من قِبل أن ذـبرأهـا إن
 يحب كل مختتار فخخور \{" سـورة الحـديد الآيتان 22 ـ 23 "، وجاء يِّ الحـديث الصـحيح عن عمران بن حصـين رضي الله عنـه عن النبي صلى الله عليـه
 الذكر كـل شيء، وخلق السـموات والأرض " رواه البـخاري وِّباب القدر .

 قـدرا محتومـا فـالاينفع معـه عمل ولا سببب مـا دامت كـل الأمور قـد أبرمت قبل خلق الإنسـان وخلق كل الكـون فهذا فهم سقيم لأمـر القضـاء والقدر. وهنا يرد الإشـكال الحقيقي يِ الموضوع ـ والذي يحـاول المقال الإجابة عنـه ــ ذلك الفهم الذي لايميّز بين العلم بهعنى الإخبـار والكشف لكـ لكـ شيء

 الحـج الآية 70" .وهذا العلم خاص بالله تعالى لأنه أحاط بكلّ شـيء علمـا



والإرادة والاختيـار وأمره ونهاه وبحث اللله لـه الرسـل وأنزل عليـه الكتب وخاطبه وكلّفه؟
وأهّا معنى يهدي من يشـاء ويضلّ من يشـاء الذي يتمسـك بـه بعض المسـرفـين على أنفسهم ولا يفهمونه ضمن السياق القرآني العام فهو خاضع لموضوع الهداية العامة والهداية
 خلقه، فأعطى لهه العقل الذي يميز بين النفع والضر وبين الخير والشـر ، وبعث الأنبياء


 من البداية لا يزوده اللهه بهذه الهداية الخاصـة لأنه رفض الهداية العامـة والمثالان وِ وِ ذلك همـا : أبو بكر الصديق رضـي اللله عنـه الذي صدّق بـالـرسول فشـرح الله صـدره لـلـإيمـان، وأبو لهب الذي كذّب الرسـول فأضلّه الله ولم يمـكّنه مـن الهداية الخاصّة لأنّه ردّ الهداية
 العلذاب الهوز بما كانوا يكسبوز \{ "سـورة فصلت 17الآيتان18" والله لا يظلم الناس أبدا فهو الغني عن الخلق ولكنّ النـاس هـم الذين يردون الحقّ باختيـارهـم ويقعون ِپِ سـوء
 يظظلمون \{" سورة يونس الآية 44". وعلى ضوء مـا سبق نفهـ أيضـا قولها تعالى : $\}$ و وها أرسلنـا مز رسول إلا بلسـان قومه ليبين لهم هيضل الله مز يشـاء ويهلدي من يشـاء وهو العزيز الحكيهم سـورة إبراهيم الآية 4" .فالهداية والضـلال على حسب موقفهـم من رسلهم وقال تعالى :
 وهـكذا نفهم مراتب القضـاء والقدر ِِْ العقيدة الإسـلاميـة وهي : سـبق علم الله تعالى لكلّ الأشيـاء قبل خلقها ، وكتب تعالى وقدّر كـيف تكـون الأشيـاء، وشـاء اللّه تعالى كيف تكون الأمور، وكل الخلق من الله تعالى فمنـه الإيجاد والإمداد فهو سـبحانـه خلق المادة والزمـان والمحكان وخلق للإلنسـان العقل ووهب لـه الطاقة ، وِغْ توجيها هذه الطاقة من الإنسـان إلى الفعل يظهر الاختيـار والحـرية الإنسـانية وعليـه يكون الجزاء، فالله تعالى منزه عن ظلم الإنسـان فـلا يأخذذه بهـا لا يفعل ويكسبـه بحريته كمـا جاء فيقوله تعالى: \} كلّ امرئ بمها كسب رهيز \{ " سـورة الطور جزء من الآية 21" وقال تعالى أيضا : $\}$ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فهليها ثـم إلى ربكهم ترجموز \{ " سـورة

الجاثية الآية 15"

وٌِْ العقيدة الإسـلامية يجوز الاحتجاج بـالقدر وينفع صاحباه إذا فعل معصية فندم وتاب

 أكل من الشجرة فهذا القول دليل على اعتقاد الإنسان بعلم الله للأمور منـ الأزل قبل
 المعصية أو يترك الواجب ثمّ يقول هذا مكّ مكتوب عليّ ولا مفرّ منـه ، لآنّه لا يعلمّ الغيب،


$$
\begin{aligned}
& \text { نهى عن ترك العمل والمكـوت على مـا كتب اللّه هِّ الأزل. } \\
& \text { الكلمـات المفتاهية : كل شيء بقضاء وقدر. }
\end{aligned}
$$

## Abstract:

The theme of fate and destiny in Islam is the sixth of the pillars of faith. People have alwaysargued about this subject, and it became the center of interest in all religions and sects and philosophies. Il this small work we are neither going to study this subject from a philosophical point of view nor arguing about the predestination. In fact, we are going to study it from a pure religious perspective, as Allah says in the Quran "no calamity befalls on the earth or in yourselves but is inscribed in the book of decrees, before we bring it into existence, verily that is easy for Allah. That you may neither grieve over that (good) which is lost to you, no exult because of that which He has granted you. Allah has no love for all those who are haughty and boastful" Al Hadid 22-23. And as it is in the Hadith of Imran ibn Hussien that the prophet "peace be on him" said:"there was Allah and nothing were. And his throne was on water, and he wrote in the book everything and he created the heavens and the earth" narrated by El Bukhari, book of predestination. It has confused some people the matter of the pre-writing in Allah's eternal knowledge, so they surrendered to what is written in the book and considered it an inevitable fate, and so nothing that one can do, since everything is set long before mankind was created. And of course this is a morbid understanding to the predestination. Here, given the real confusion on the subject, which the article tries to answer to, that understanding that does not distinguish between the knowledge viz news and disclosure of everything in the eternal knowledge of Allah that He has told us in order to believe in Him, as Allah says in Sourate Al Hajj, verse 70 : "Do you not know that knows whatsoever is in the heavens and the earth? Surely this in a book, and, indeed, this is easy for Allah".

This knowledge is proper for Allah, He is above everything and he knows matters before they happened, and this from the perfection of His divinity and lordship. Allah The Clement did not want a forced man, otherwise why make his mind and gave him the ability and the will and choice and ordered him and forbade him and sent him prophets and revealed to him the books and spoke to him and cost him?

The meaning of the guidance, Allah guides some of them to the right path and misguides the others, which is the argument of some ignorant. They didn't understand the meaning of general guidance and proper guidance.

As for the meaning of "He guides whom He wills and leads astray whom He who adhered" to by some prodigals themselves do not understand it within the general Quranic context, is subject to public guidance and private guidance; thus public guidance is the guiding significance that Allah the Merciful made for all his creation, and so he gave them the mind that distinguishes between benefit and harm, and between good and evil, and sent prophets and messengers and had their hands on the paranormal that indicate they are messengers of Him, and revealed books that guide to the right; and the most recent, the Quran the timeless miracle.

And so, the one that ratifies these messengers, Allah opens his chest and his heart for pure guidance; a guiding faith and empowerment. And the one that doesn't believe these messengers from the beginning, Allah will not provide him with this special guidance because he refused to general guidance. The examples in this are: Abu Bakr, may Allah be pleased with him who believed the Prophet so Allah opened chest to faith, and Abu Lahab, who didn't believe the Prophet so Allah did not enable him to special guidance because it rejected the general guidance, as He says: "As far Thamud, we gave them guidance, but they preferred misguidance to guidance so the scourge of the humiliating punishment seized them on account of the deeds they had done" Sourate Fussilat verse 17.

Indeed, Allah never oppress people, He is needless to the creation, but the people who are rejecting the right path by their own choice and they fall in poor suffering because of the doing of their hands, Allah says: "Allah does not oppress the people nothing but people wrong themselves"Sourate Yunus, verse 44.

In light of the foregoing, we understand also the verse: "And We sent no messenger but (he spoke) in the language of his people so that he might make (all our messages) clear to them, then Allah misleads
whom He wills and guides whom He wills. And he is All-Mighty, the All-Wise" Sourate Ibrahim verse 4. Therefore, their guidance or misguidance is ruled by their position towards their messengers, and the Almighty said: "but when they deviated from the right course, Allah let their hearts deviate, for Allah guides no transgressing people to success" Sourate As-Saff, part of verse 5.

And so on, we understand the degrees of the predestination in the Islamic doctrine, namely: Allah'sknowledge preceded all the things before they were created, and Allah wrote and assessed as how things are, and He willed how matters would be, and all the creation are from Him, thus from Him comes the creation and the supply, for He created matter and time and space and the human mind and gave him energy, and in the way that human channels this energy to the act, reviles the choiceand the freedom, and upon that there is a penalty. Allah doesn't oppress human, thus He doesn't punish him for what he doesn't do, and earns him with his freedom as stated in the verse: "Every soul stands pledged for his own deeds" Soutare Al-Tur part from verse 21, He also says: "He who does good, does it for his own soul and he who does evil shall befall him. For, after all you will be brought back to your Lord." Sourate Al-jathiya verse 15 .

In the Islamic doctrine, the predestination may be invoked as an excuse that benefits the owner if he did a sin and repented of it and leave the recidivism, and if someone reproaches him, he says: Allah has projected it and I ask forgiveness of Allah for what had happened, and hereby, he speaks truth and honesty and therefore discharged from strabismus and strength. And this saying is evidence of the belief of the knowledge of Allah to all matters since eternity before the creation of everything. But it must not be invoked as much in the in the present and in the future like the one resides in $\sin$ or leaves the orders, then say this written in my destiny and there is no escape from it, because he does not know the unseen, and the likes of that who lasts into sin and use it to make excuses correcting his bad behavior, and does not want to leave the sins, because Shara forbade quitting work and staying on what Allah wrote in eternity.

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آتاكم والله لا يحب كـل مختال فخخور \{ " سورة الحديد الآيتان } 22 \text { ـ } 23 \text { ". }
\end{aligned}
$$

وقال تعالى: $\}$ إنا كـل شيء خلقناه بقـــدر \{ " سـورة القمر الآية 49 ".
 سورة البقرة الآية 117 "
وقال تعالى : $\}$ هو الذي خلقكطم من طين ثم قضى أجـلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون \{ " سورة الأنعام الآية 2 ".
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى اللّ الله عليه وسلم يقول: " إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكـ اكتب، قال: رب وما وما ذا أكتب
 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال :وعرشه على الماء " رواه مسلم ، باب القدر . وعن أنس بن مالك رضي الله عنـه قال: خدمت رسول الله صلى الله عله الليه وسلم
 كان " رواه البيهقي يٌ القضاء والقدر.

إن الإيمان بموضوع القضاء والقدر هو الركن السـادس من أركان الإيمان،
 المقاصد يٌِ الدين والإيمان، والتسليم به يعد قطب رحى التوحيد ونظامه، وكل الأديان والملل والنحل والمذاهب الفكرية والفلسفات الإنسانية تتاولته بطريقة أو
 القدر- كانت وما زالت من أعصى المثناكل التي تواجه الباحث عن ماهية الخير والشر التبعة الخلقية والقضاء الإلهي وٌ إطار ديني.

ونحن هنا ـ ـٌِْ مقاللنا ـ لا نريد أن نتتازع يِّ القدر وهو منهي عنـه، بل نثبته كـا كـا
جاء يٌْ الكتاب والسنة وفهم الصحابة والعلماء الصالحين الناصحين للأمة، لأن التتازع فيه منزلق خطير غير مأمون العواقب؛ فقد غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله



وعـادة يـقسسم النـاس إزاء القضـاء والقلدر إلى فريقيز :
أ ـ ملْهب الجبر المحض والقلهر المحتتوم : يرى هـذا المذهب أنـه لا منـاص ولا هـرب من وقوع الم

 هو مـكتوب يِّ لجبين مـا ينحيـه ليدين)، والإنسـان كالريشـة وِّ مهب الريح لا حول لـه ولا قوة ، وهو فهم سلبي للقضاء والقدر -هـذه الطريقة- وإن كان صحيـحا من حيث

 الآخرة والشرع الحنيف حث على العمل، قال تعالى : \} وقلّ اعملوا فسيرى الله عملكم
 التوبة الآية 105"
ب = مذهب الحريّة والاختيـار : ويرى أصحاب هـذا المذهب أن للإلنسـان الحـرية والاختيـار
 وإكراه الواقع أبى أصحاب هـذا المذهب أن يبرروا مظالم الناس وطغيانهم -أيام حكم بني أمية يِّ القرن الأول الهجري- ويعلقوهـا على مشـجب القضـاء والقدر ليتتصلوا من تبعات أعمـالهه، بل الإنسـان مؤاخذ و مححاسـب على أعمـاله لأنه يقوم بها بهـحض إرادتا واختياره، لأن الله تعالى منزه عن الظلهم ولا يكره أحدا على الفعل أو الترك ، ألهـ وإن علهم
 علــما \{ " سـورة الطلاق 12 "، فـلا يحـاسـب على مـا لم يفعلـه الإنسـان ويكسبــه طواعيـة بكل حرية واختيـار ليتم العدل الإلهي 3

ويبـدو لي والله أعلم أن مسـألة القدر المحتوم -الجبر- كانت
 أنّ بني أميّة بحـكم تأخِّر إسـلامهم بـدـ إحدى وعشـرين سـنة من البعثة النبوية إلى عام فتح مـكة المـكرّمة (8هـ) ولحاقهـم بركب الدعـوة الإســلاميـة، وقول الرسول صلّى اللّه
 التهذيب أنه لم يبق أحد من قريش بعد الفتح لم يسلم ، فـأرادت الدولة الأموية أن تضمـن الولاء الشـرعي لحكمها الذي جاء بغير شورى مـن المسلمـين، فوافق هواهـا

 قدر اللله وهو من صميم العقيدة الإسـلاميـة أو يعارض المنتحى السيـاسي للدولة أو

يلومهم، وهـذا الرأي تبنـاه المعتزلة حتى رأوا أن قضية القضـاء والقدر من وضـع بني أميـة واتهموا معاوية بن أبي سـيان (60هـ) بذلك، وتبنى هذا الرأي بعض المستشـرقـين، " ... وهـكا أراد المعتزلة أن يصوروا لنـا بني أمية على أن القول بالقدر إنمـا نشـأ يِّ دولتههم، وथٌ أهل الشـام خاصة ، وأنهم حاولوا بذلك أن يستذلوا رقاب العامة من الناس لتثبيـت ملكهم، وهـذه القضية تكاد تكـون محل إجمـاع بـين رجالات المعتزلة ... كمـا أن هناك جماعة مـن المستشـرقين حاولوا إرجاع نشـأة القول بالقدر وِّ الإسـالام نفيـا وإثباتا إلى مؤثرات خارجية كاليهودية والمسيـحية مثل المستشـرق الإيطالي ملينو (1872 1937) ).. -ثم يقول الأستاذ الجليند - ولسـت بهذا أشـك يِّ أن الأمويـين قد قالوا بـالجبر أو استغلوه ِِْ صـالح سـياستهم ، ولكن هو أول من قال بالجبر يِّ الإســلام ..." 4

ولكن لـلأمانة العلمية، الموضوع مطروح ٌِْ الفكر العربي سـواء عنـ مشركي قريش كمـا ذكر الله لنا حـجتهم هٌِ تمسـكهم بأصنامهم وأن الله لو شـاء مـا عبدوا الأصنام: \}وقتال اللـيّن أشركوا لو شثاء الله ما عبلدنـا من دونه من شيء نحز ولا آبـاؤنا ... النـحل الأية 35" 5 ، وكذلك ِوْ العهد النبوي طرح بين أوسـاط الصـحابة كمـا سبقت الإشـارة، إذا فليس من الصـحيح أن الموضوع من الختراع حكام بني أمية ، وربمـا استفادوا منـه ووظفوه لصـالحهم، بيـد أن العلمـاء الربانيـين كـالحسن البصري (21 - 110 هـ) رحــه اللله ردّوا عليهم بـأنـكم مسؤولون على أعمـالـكم وتحـاسبـون عليها فـلا تلقوهـا على مشـجب القضـاء والقدر وتتتصلون منها بهذه الطريقة، فإناه وإن علمها الله تعالى مسبقا لأن ذلك من كمـال ألوهيته تعالى وربوبيته، ، إلا أنـه لم يحملكم على الجور والظلم تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا ؛ وذكر ابن قتيبـة عن الحسن البصري رحمـه الله أن عطاء بن يسـار (ت 103 هـ)، ومعبـد الجهني (ت 80هـ) سـألا الحسـن : " يا أبا
 ويقولون : إنما أعمـالنـا تجري على قدر الله، فقال : كذب أعداء الله "وقبـل الحسن

 وتطور الأمر بعد ذلك -وسط السـجال الكـلامـي العنيف- حتى نادى المعارضون لهذا
 وجديد، وهو من كسبنـا غير مكتوب علينـا بصفة الحتم والجبر، ربها يِّ قرارة أنفسهم


إثبات مـذهبهم خانتهم العبارة فقـالوا : " لا قدر والأمر أنف" ردّا على من يحتج بالقدر على المعاصي 8

وقد أخرج الإمـام مسلم وِ صـحيحـه من حديث يحيى بن يعمـر قال : "كان أول من قال يٌِ القدر بـالبصرة معبد الجهني ، فانطلقت أنا وحميـد بن عبـد الرحمـان

 داخالا المسـجد، فاكتتفتـه أنا وصـاحبي...، فقلت : أبا عبد الرحمـان إنـه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم (وذكر من شـأنهم) وأنهم يزعمون أن لا قلا قـر والأمر أنف، قال أي ابن عمر : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء
 منـه حتى يؤمن بالقدر، ثمر قال : ..ذكر حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب وفيـه: فأخبرني عن الإيمـان قال: " أن تؤمن بـاللله ومـالائكتا ونـه وكتبـه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشـره... "( ${ }^{\text {( }}$. والصواب - والله أعلم - أنّ الفريقين السـابقين جـانبـا الحق يِّ فهم القضـاء والقدر وِ
 عقيدة أهل السنـة والجمـاعة، وعلى هـدى الكتاب والسنـة حاولنـا تبسيطه -بقدر الإمـكان - وفق العناصر التالية:

## 1. تعريفـ القضاء لغة

2. تعريف القضاء اصطلاحا
3. تصريفـ القلر لفة"
4. تصريف القلـر اصطلاحـا
5. الإيمـان بـالله تـمالى وكل الأسمـاء والصفـات الواردة في الكتاب والسنة الصحيـحة
6. آيـات في القضـاء والقلدر
7. بعض الأحـاديث في القضـاء والقلـر
8. هداية الدلالة و البيـان وهداية الإيمـان و التوفيية
9. سلثق علم الله تمـالى لكل شيء ـ منذل الأزل ـ لا يعني أبـلـا الحته ولا يعني تـرك العمل

والطلب
10. مراتب القضـاء والقلـر:

#  

ب ـ ـ كتابته سبحـانه لالأثيـاء قبل كونها
ج ـ مشيئة الله سبحـانه لألشيـاء كيف تككون قبّل إيجـادها

11. متى يجوز وينفع الاحتجـاج بـالقدر.
12. 13. متى لا يجوز الاحتجـاج بـالقلـر ويضر صـا
13. خـاتقة : نتـائج وتوصيـاتـ.

## 1. تعريف القضاء لفة :

 يقضي قضاء إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه، والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق. وكل ما أحكم عمله، أو أتم، أو ختم، أو أدّي أداء، أو أوجب، أو أعلم، أو أنفذ ، أو
 الثــيء وتمـامها. ومـنه : قضى فـلان صـلاته: أي فرغ منها ، قضى دينه : أي أداه وقضى نحبـه :

## 2. تعريف القضاء اصطاحاحا:

 الجارية وِّ الأزل إلى الأبد، قال تعالى : الإسراء الآية 23 "، أي أمر وحكم وقطع وحتم، وقال أيضـا : \} وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ... \{ " سورة الإسراء الآية 4 "، أي فصلنا وحـا وحكمنا وعهدنا عليهم

 الكريم كثيرة وهي : قضى، قضاهنّ، قضينا، يقضي، قضي، يقضون، اقضوا، ، فاقض، ليقضوا، تقضي، قضيت، يقضى، قاض، مقضيّا 11

3. تعريف القلدر لفة :

القدر من القدرة والتقدير، والقدر هو القضاء الموفق، يقال قدّر الإله كذا تقديرا إذا وافق الثيءُ الشيءَ.

## أ.د/يـوسف تيتواح

والقدر والتقدير: تبيين كميـة الشيء، ويقال: قدّرته، وقدّره : أي أعطاه القدرة، وقدرت الشيء أقدره من التقدير، كهـا جاء ِوِ الحديث النبوي عن الهلال : "
 حتى تكملوه ثلاثين يومـا. وقدر كـل شـيء ومقداره أي مقياسـه، والقدرة : القوة، 12 واليسـار، والغنى

وهكذا من المعنى اللفوي للكلمتـين يتبـين لنـا بوضوح موضوع المقال؛ فـالقضاء
 تعـالى وأبرم أمره منـن الأزل ولا معقب لحـكمـه، ، كمـا أنـه تعالى بتدبيره المتقن، وتقديره
 4. تمريـف القلدر إصطلاحـا :

هو خروج الممـكنات من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد مطابق للقضـاء،
 لـلأشيـياء: أن يجعلها على مقدار مخصوص حسبـمـا اقتضت الحـكــ 13

والقلر في الاصطالاح أيضـا هو : " مـا سبق به العلم، وجرى به القلم مهـا هو كائن إلى

 تقع على حسب مـا قدرهـا "، كمـا يٌِ الحديث الصحيح عن عبادة بن الصـامت رضي اللّه عنـه قال : سمعت رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم يقول : " إن أول مـا خلق الله القلم فقال
 وعرف أبو حامد الغزالي القدر بقولها: " هو توجيـه الأسبـاب الكليـة بحركـاتها المقدرة

المحسوبة إلى مسببـاتها المعدودة المحدودة، بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص الـص " 15 قال تعالى: $\{$ ولو بسط اللّه الرزق لعباده لبغوا يٌِ الأرض ولكن ينزل بقدر مـا يشـاء إنـه بعباده خبير بصير \{ "سـورة الشورى الآية 27 "، وقال : \} نحن قدرنا بينـكم الموت ... "سـورة الواقعة الآية 60"، وقال عن الأرض : 10 الانهر وقدر فيها أقواتها ... $\{$ " سـورة فصلت
 اسـم القدير والقادر من القـدرة ومن التقـدير. واشتقاقات كلمة القدر كثيرة يٌِ القرآن الكريمّوهي : قدر ، قّرنـا ، يقدر،
 تقـدير، قدرا، مقدار، مقتدر، مقتـدرون، قـدر. - 198 -

## أ.د/ يـوسف تيتواح

قال ابن منظور يٌْ اللسـان : "... فالقضاء والقدر أمران متلازمـان لا ينفك أحدهـمـا عن الآخر، لأنّ أحدهمـا بمنزلة الأسـاس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء،

 الأزل ، أو الحكم بالكليات على سبيل الإجهال وِنْ الأزل، والقدر فهو الحكـم بوقوع الجزئيات التي تسلك الكليات على سبيل التفصيل" 17

## 5. الإيمان بـالله تمـالى وكل الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحةة:






ولفهم القضاء والقدر حقا وصدقا ، والإيمـان بها بإخلاص لابدّ من الا
أولا: الإيمان القوي بالله تعالى وصفاته وأسمائه الحسنى.



 والتسليم) كهما جاء تتبيه: (الفرق بين الأسماء والصفات) لا يستعمل القياس وِّ الأسمـاء بل التوقيف

 الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب| " سورة البقرة الآية 269 "، ولا نتسى يِّ الغوامض المستعصية جدا (سـر القضاء والقدر)، ( والله يعلم وأنتم لا لا تعلمون \{ " النور 19 " ؛ فهو سـر طواه الله على الأنام قال الطحاوي رحمـه الله : " ...فويل



 (239هـ ـ 321هـ ) : " ... فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامـه ، ونهاهـم عن مرامهـ ،

كمـا قال تعالى يِ كتابه : \} لا يُسـأل عهـا يفمل وهم يسـألوز \{ " سورة الأنبياء 23 "، فمن سـأل : لم فعل فقد رد حكم الكتاب ، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين ${ }^{21}$. وجاء پِ فتح البـاري لابن حـر ، وِ كتاب القدر: " سـبيل معرفة هـذا البـاب التوقيف من الكتاب والسنـة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيـه
 أسرار الله تمـالى اختص العليم الخبير بهل وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول ولا الخلق ومعارفهم لـا علمه مز الحكمة، فلم يعلمه نبيّ هرسل ولا مَلكَ مقرّب، وقيل إنّ سـر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنّة ولا ينـكشف لهه قبل دخولها " 22
ومـن الأسماء والصفات التي يجب أن يقف عليها مليّا مثلا صفات (العليم والحكيـر
 \} ... وما يعزب عن ربك مز مثقال ذرّة في الأرض ولا في السمـاء ولا أصفر مز ذلك ولا ولا أكبر إلّا
 الغيوب، حيث علم مـا كـان وعلم مـا سيكون، وعلم مـا لم يكن لو كـان كـ كـ

 يعترض عاقل على صاحب المصنع إذا علم كل مـا وِ مصنعـه ويقدر عمله وأموره وفق ، هـذا العلم ، فإذا كـان ذلك لا يصح عند العقلاء - ولله المثل الأعلى - فكيف يعتزض سقيم الفهم على علم الله الأزلمي وتقتليره لالأمور في ملكه وكونه على أذله حته وجبر علم كشف وإخبـار كمـا يقول الشيخ الشعراوي رحمـه الله (ت 1998) وِ كـتابه عقيدة المسلم 23 ـ وصدق لا يحيد أبدا لأنه تعالى أحاط بكل شيء علمـا ، ولا يعني هنا أبدا إلفاء اختيـار الإنسـان وطمس إرادتـه ، لأن الحتم خارج عن الحكـمـة ، وترتيب العقاب عن الفعل المحتوم هو عين الظلم والله تعالى حكيم ومنـزه عن الظلهم : لا يظلم الناس شيئـا ولكن النـاس أنفسهم يظلموز \{ " سـورة يونس الآية44 " ، \} ولكل أمة رسول فإذا جـاء رسولهم قّضي بيينهر بـا لحق وهم لا يظظلمون \{ " سـورة يونس الآية 47 ".

- ويجب على العبد المسلهم المؤمن إذا أن يعتقد ويعلم يقينـا أن الله تعالى قد سـبق علمـه يِْ كل كائن من خلقه ، وبتعبير الطحاوي : " ... قدر ذلك تقديرا مبرمـا ، ليس فيه ناقض ولا معقب ، ولا مزيل ولا مغير ، ولا ناقص ولا زائد من خلقه ِِ سـماواته و أرضـه ... " 24 وذلك من عقد الإيمـان وأصول المعرفة الإســلاميـة التي تعترف ـ بحق - ولا ولا ولا


والربوبية للله تعالى ، وكذلك الكتاب الذي أنزلـه على خـاتم الأنبيـاء مهيمـن على سـواه



المائدة جزء من الآية 48 ".
ـ وكـلك صفة الحكيم : فالله تعالى أحكى الحـاكمـين، وهو منزه عن العبث واللعب
 البـاطل فيلدمفه فإذا هو زاهثق ولكم الويل مها تصفوز \{ " سـورة الأنبياء الآيات 16 ـ 18 "، بل




 خفي على النـاس وجه الحسن والحكمـة أحيانا ، فله الأسمـاء الحسنى وكلها حسنة جميلة وكاملة 25

ـ وـكذلك من صفاته تعالى : "القدير" ودلّ على قدرة اللهه تعالى خلقه للكـون والإنسـان وكل شـيء، والقدرة من كمـال الألوهية والربوبية ، فلا حول ولا قوة إلّا بـالله العليّ العظيم، ودلّ على ذلك الكتاب والسنـة وإجمـاع العقـلاء مـن الخلق، فـلا يعـجزه تعالى ولى الا
 فيكون \{ " سـورة البقرة الآية 117 " وقال أيضـا : \} إن الله يمسلك السهماوات والأرض أن
 من شيء في السهماوات ولا في الأرض إثه كان عليمـا قِليرا \{ " فـاطر الآيات 41 ـ 44 "، 26 ، ، فالبـاري عز وجل قادر على أن يخلق مـا يشـاء كيف يشـاء ومتى يشـاء، ومـا قضى بـاء أن يكون سيكـون، ويعطي مقادير كل شيء ( القدر الذي بـه يصلح لمـا خلق لـه ) قـال جلّ ذكره : \} الله اللني خلق سبع سماوات ومز الأرض مثلهزّ يـتنزل الأمر بيينهز لتعلموا أزّ الله على كل شيء قـلير وأنّ الله قـلـ أحـاط بكل شيء علهـا \{ " سـورة الطـلاق الآية 12 "، : \} الله الدني رفع السهماوات بفير عمل تـرونها ثـم استوى على المرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسهى يـلبر الأمر يفصل الآيـات لعلكم بلقـاء ربكـم تـوقنون والبـاري عز وجل له القوة والحول والطول : \} إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين $\{$ " سـورة الذاريات 58 " ، ويعطيها لمن يشـاء ويـنزعها مــن يشـاء، وهـذه الصفة مفروغ منها بتا وـاتا


 والإذلال، والإكرامو الإهـانة ، والعطاء والمنع و الهداية والضـالـلانة..







 والأمر تبـارك اللله رب العـالمين \{ " سسورة الأعراف الآية 54 " ، قضى وقدّر كـلـي الأمور ، أي







 إذن الإيمـان والعلم بمتل هذه الصفات والأسماء الكاملة للله عزّ وجل تعطي
 الحكيم، البرّ، الرحيم الودود الشكور لا يظلم أحدا ، فـلا يحتم على العبد الـم أمرا مـا ثمّ



 عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي" رواه البخاري، فهؤلاء يِّ سـكينة واطمئنـان

وراحة نفس التي هي غاية الأنام وٌِْ عصرنا خاصة، وذلك لطفيان المادة والثهوات والثبهات على القلوب ـ : [ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللها ألا بذكر الله تطمئن القلوب \{ " سورة الرعد الآية 28 "

ثم لماذا إذا يكرمكك بالعقل والعلم والروح ويأمر وينهى ويرسل إليك الرسل

 عزيرا حكيما \{ " سورة النسـاء الآية 165 "، وقال :
 الخيار لكنـه حذره من سوء الخيار: \} وقّل الحق مز ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتلد نا للظالميز نارا أحاط بهـم سرادقها ... \{ " سورة الكهـ الـا


 لآمز مز في الأرض كلّهم جهيمـا أفأنت تكره النـاس حتّى يكونوا مؤونين \{ " سـورة يونس الآية

 أو يجحدل ويكفر عن وعي وإدراك فلا تلم نفسـك على إعراضهـه : يكونوا مؤمنيز ، إن نشأ ننزل عليهه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضهين أ " سورة الشعراء الآيتان 4.3 " 28
 الإكراه والجبر ، فالطاعة بالاختيار أولى بالمدح من الطاعة بالجا المبر والجبلة والحتمر،



 تبلديل لكلمات الله ذلك هو الفوز المظيم \} " سورة يونس الآيات 62-64 " ، ، بينما الذي الذي اختار العصيان واتّباع الشهوات يحذره الله من الهلاك ويطلبه أن يتوب ويترك المعاصي،
 يؤيّده ولا يواليه ويعيش وِّ شقاء وقلق دائم وضنك وخوف من المستقبل وينتظره سوء

المصير، : ( ...فإما يـأتينكم مني هلى فهن اتبع هلاي فالو يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن

 6 - بعض آيـات من القرآن الكريم عن القضـاء والقدر :
نتقل هنـا بهذا الصدد بعض الآيات اسـترشـادا فحسـب وتـليـلا على موضوعنـا ولا
 قال تعالى : 17 بليع السمـاوات والأرض إذا قضى أمرا فإنّهما يقول له كن فيكوز \{ " سـورة البقرة الآية 17 "
وقال تعالى: $\}$ ليقضي اللله أمرا كان مفهولا ... ـ وقال أيضا : \} وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ألها أن يكون لهم الخيرة من أمرهم \{ " سورة الأحزاب الآية 36 "
وقال عزّ وجلّ: و ولولا كلمة سبقت من ريّك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ئلا " سورة يونس الآية 19 "
وقال أيضـا عن لوط عليه السـلام : $\}$ فـأنجينـاه وأهله إلّا امرأتـه قـدّرنـاهـا من الفابرين "سورة النمل57 الآية"
وقال أيضا : $\}$ إنّا كلّ شيء خلّاء خلقناه بقلدر، ومـا أمرنا إلّا واحدة كلمح بـالبصر \{ " (سورة القمر
الآيتان 49-50 "

وقال أيضا : $\}$ إنّ الله بـالغ أمره قـد جعل الله لكلّ شيء قــدرا \{ " سورة الطـلاق الآية 3 "
7- بعض الأحـاديث في القضاء والقلد :

 سنة وكان عرشـه على الماء " رواه مسلمر. الحليث الثاني : عن أمير المؤمنـين علي بن أبي طالب رضي اللهَ عنه قال:" كـنّا ِـِّ جِنـازة

 إلّا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار ، وإلّا قد كتبت شقيّة وسعيدة، فقال وجل ون : " يا رسول الله أفلا نمكث على كـتابنا وندع العمل؟ فقال : " فمـن كـان منّا من أهل
 الشقاوة، فقال : " اعملوا فكلّ ميسّرٌ، أمّا أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ،

## أ.د/يـوسف تيتواح

وأمّا أهل الشقاوة فييسرون لعمـل أهل الشقاوة، ثمّ قرأ : \} فـأما من أعطى واتقى وصلّة
 سورة الليل الآيات 5-10 " (متفق عليه) .
فهذه إجابة شرعية شافية من النبي القدوة عليه الصـلاة والسـلام لكـل من


 الأسباب الشرعية المتاحة أمام الإنسان ، ـ ـ كمـا يقول أحد الأسـا والـا

 عالم الفيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تـملون \{ \{ " سورة التوبة الآية 105 " الحديث الثالث : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنـا رسول الله صلّى




 ليعمل بعمل أهل النـار حتى مـا يكون بينـه وبينها إلّا ذراع فيسبق عليّليه الكتا الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدلهلها " ( متفق عليه ) .

الحليث الرابع : عن عمران بن حصين رضي الله عنـه، قال: قيل: "يا رسول الله أعُلم أهل الجنة من أهل النـار؟ قال : فقال : نعم قال : قيل : فقيم يعمل العاملون ؟ "اعملوا كلّ ميسّر لما خُلق "(متفق عليهه).

الحليث الخامس : عن عمران بن حصين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلـم
 شيء، وخلق السـماوات والأرض " ( رواه البخاري ) . والأحاديث كثيرة وٌ الموضوع ٌِْ باب القدر .

8 . هداية الدلالة والبيـان وهداية الإيمان والتوفيق:
تكلم العلماء يٌْ موضوع الهداية الثرعية وبينوا معنى هداية الدلالة التي نصبها الثـارع الحكيم لكل الناس ، كما بينوا من يستحق التوفيق والإعانة من الله تعالى

## أ.د/ يـوسف تيتواح

فجهع بين الهدايتين، ومن يستحق الخذلان وعدم الإعانة لرفضه منذ البداية هداية الدلالة ( مثل تكذيب الرسل عليهم الصـلاة والسـلام ) . أ ـ معنى هلاية الدلاللة: هو وضـ العـلامة والإنشارة لكل النـاس تبين طريق الحق وتوصل إلى الغاية، وهي هداية عامة يدركهـا جميع الناس بعقولهم لأنهم يميزون بين النـي النفع

 وأجرى الله على أيديهم آيات ومعجزات لتدل على أنهم رسل الله بحق، وعصمهم عن




 أنّ القرآن الكريم يهدي إلى الحق والصواب : \} إنّ هذا القرآن يهلدي للّتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذيز يعملون الصـالحـات أنّ لهم أجرا كبيرا \{ " سورة الإسراء الآية 9 " وقد سـأل أعرابي أبا بكر الصديق رضي الله عنهـ ( سنة 2 بعد عام الفيل ـ 13 هـ هـ ) عن الرجل الذي معه هٌِ رحلة الهجرة - أي سـأل عن النبي عليـه الصـا الصـلاة و السـلام ـ لأنه لا
 ومعنى هـداية الإيمان هو التوفيق وانشـراح الصدر لقبول الإيمان ؛ نور يقذفه اللّه



 سـاند النبي عليه الصـلاة والسـلام ومنعاه من قريش وأعدائه فأراد النـا النبي عليه الصـلاة
 ويلفظ بالثهادتين علما أن أبا طالب يعلم جيدا أن دين محمد من خير النـ الأديان لكنـه أبى أن يسلم فمات على الكفر والشرك دين أجداده، وحزن لـنـلك ألك النبي صلى اللّه الله

 محمد لا أنت ولا غيرك فهي خاصة لي ؛ لأن الله تعالى علم مسبقا ومنذ الأزل أن أبا طالب لا يسلم رغم مواقفه الحميدة تجاه ابن أخيها طيلة أحد عشرة سنة مـن دعوة

محمـد إلى الإســلام، وعلمـه بنصـح ابن أخيـه لله وصدق دعوتـه حيث رد على الدعوة بهذه الأبيات الثـعرية :

ولقد صدقت وكنت ثم أميـــــــــــا



ودعوتتي وعرفت أنك ناصحـــي
وعرضت دينـا قد علمـت بـأنــــــهـ،
لولا المـلامة أو حذار ســــــــة
 وينـأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون \{ " سورة الأنعام الآية 26 "، أنها نزلت يِّ أبي طالب كان ينهى الناس عن أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلما ويمنعهم ، وينأى الأى
 أبي طالب فقالوا له : خذ شـابا من أصبحنا وجها وادفي إلـا إلينا محمدا ، فقال أبو طالب : مـ أنصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولدكـ ألدم؟

 وعتبة بن ربيعة من قبل ـ لأقررت بها عينك، ولكن أذب عنك مـا حييت وقال فيه شعرا منه هذين البيتين:
 30
 فاصدع بأمرك مـا عليك غضـاضــــة
 وهي تتتاول كيفية إثبات العقيدة الإسـالامية وتمكينها من النفوس ، فكيف لا لا لا يعتق الدين الجديد من دافع عن حامل لوائه إلى آخر رمق من حياته الـي ، إذ العم من أقرب
 بقية آبائي ، وإن العمر صنو الأب " (رواه الطبراني) فالقضاء والقدر سـر من أسرار الله تعالى ، وقد أخرج الطبراني بسنـد الألـد حسن من
 للّه تعالى وثق بها

ـ إذن اللّه عز وجل العليم الحكيم ، البر الرحيم أقام الحجة والبرهـان القاطع على دين




الطريق مـا دام لا يصدق بها، قال تعالى : \} فلما جـاءتهه رسلهم بـالبينـات فرحوا بمـا


 سورة فصلت الآيتان 17 ـ 18 "؛ تأمل معي أخي ـ شرح الله صدرك للـي الـي وق وقبول هداية
 طفيانهم يعمهون، رفضوا آيات الدلالة وكذيوا ألا رسولهم فصرف الله عنهم هـداية الإيمان، ،








 بايع النبي وأسلم ولم يتلعثم وتقدم ولم يتأخر ، وعاهد الرسول على على نصرته




 فعن .......... قال : قال رسول الله صلى الله عليه آله وسـله: " لو وزن إيمان أبي بكر الـه
 عنه عندما حدث خلاف بين أبي بكر وبين عمر فنضب النبي صلى الله علهي الليه وآلكه


 رسل الله بل كذابون تفترون على الله مـا أنته إلا بشر مثلنـا : ؛ قـالوا ما أنته إلا بشر

مثلنا وما أنزل الرحمان من شيء إن أنته إلا تكلبوز

 حيث تتتاول موضوع الرفض القاطع للرسل ولما جاؤوا بها من قبل اللّه، بل تعرضوا

 نزل قوله تعالى : $\}$ وأنذر عشيرتك الأقربين \{ " سورة الشعراء الآية 214 " صعد النبي
 بني عدي، ... " لبطون قريش حتى اجتمعوا وجاء أبو لهب وقريش وقال وال لهه: " أرأيتم لو






 وأصحاب لئيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذّب الرسل فحق عقاب 14 "، وإذا كان جزاء المكذبين العقاب فإن جزاء المصد المدقين الرحمة والسـلام قال تعالى : \} وإذا جـاءك اللذيز يؤمنوز بـآيـاتنا فقل سلام عليكم كتب ربكـم على نفسله الرحمية .....





تتبيه : هنا يتضح لنـا معنى قوله تعالى على لسـان موسى بن عمران عليـ الـيه الصـلاة
 وارحهنا وأنت خير الفافريز \{ " سورة الأعراف الآية 155 " ، ومعنى قوله أيضا :
 الآية 18 "، وهي الثعارات التي طالما يتستر وراءهـا المسرفون على أنفسهم ليبرروا

## أ. أد/ يـوسف تيتواح

انفـلاتهم من التـكاليف الشـرعية ويرتكبون المعاصي ويقولون قضـاء وقدر ، . وربنا
 يشاء وهو العزيز الحكيم \{ " سـورة إبراهيم الآية 4 "، فالهدايـة والضـلال على حسب
 الطريق الموصلة إلى خيري الدنيـا والآخرة ، ومن كـذهـم منـذ البداية صرف عنـه هـداية
 ألا له الحكمر وهو أسرع الحـاسبين \{ " سـورة الأنعام الآية 62 " 36 (1) . مثال تـوضيـحي : هب أن إنسـانا يقصد مدينـة مـا فوصل إلى مفترق الطرق ووجد شـرطي المرور فسـأله عن الطريق المؤدي إلى المدينة التي يقصدهـا فـدله عليـه، وعنـدمـا أخذ
 الخطيرة، ويتجنب السير ليـلا وِ مـكان معين ...، فهنا زوده بالنصـح لأنه اسـتهع إلى دلالته الأولى؛ بينمـا مسـافر آخر عندمـا وصل إلى مفترق الطرق سـأل الشـرطي عن


والإرشـادات ويخبره عن آفات الطريق ؟ كـلا

كذلك بالنسـبـة لموقف الإنسـان مـن رسـل ربه فإذا صدقهم وِّ أول الأمر يعينـه الله
 محمـد الآيتان 5 ـ 6"، أمـا الذي كذـهـم فـلا يحصل على الإعانة والإرشـاد لفهم مـا جاءوا بـه من عند الله ، قال تعالى عن الأمـم المكـبـة : كذبت عاد المرسلين .... \} وأما ثـمود فهلينـاهم فاستحجبوا العمى على الهلدى فـأخذلتهم صـاعقة العذاب الهوز بـها كـانوا يكسبون \{ " سـورة فصلت الآية 17 " 37

وينبغي أن تعلم أخي - شـرح الله قلبك للحق وأعانك على الإستقامـة - أن الآيات ِپِ معنى " يهدي من يشـاء ويضل من يشـاء " هي عامـة مـجملة يقيدهـا ويشـرحها المفصل الذي يتفق وحكمة الله وعدله ِضِ خلقـه فعندما قال تعالى: \} إنّ الله لا يهلدي من هو كاذب كمّار من الله تعالى فالذي سـبق منـه الكذب والكفر لا يهديه الله تعالى إلى هـذا الدين.



استجبوا الجيـاة الدنيا على الآخرة وأنّ الله لا يهلدي القوم الكافرينز \{ " النححل الآيات 104107 "، فهؤلاء فضلوا الكفر على الإيمان وفضلوا الدنيا على الآخرة وسبق منهم الكفر


 " الصف الآية 5 " ، وقال أيضا : \} ... والله لا يهلدي القوم الظالميز \{ " آل عمران86 " بينما قال يِّ من يعود إليه وينيب: \} ... الله يجتبي إليه من يشاء ويهلدي إليه من ينيب الشورى الآية 13 "
يقول الإمـام عبد الحميد بن باديس رحمـه الله ( 1308ـ 1359هـ / 1889ـ 1940م )







 جمع لهم العامة والخاصة ـ ، والذين أعرضوا قامت عليهم الحجّة بالدلالة ـ العامة ـ ،


مراتب القضاء والقلدر :
وهي : 1- سبق علم الله تـمالى لكل شيء قبل خلقه .
2- كتابة الله تمـالى للأثيـياء كيف تككون.
3- مشيئة الله تــالى للأثشيـاء كيف تكـون.
4- خلق الله تحالى للأثيـياء.
ومعنى سبق علم اللّه تعالى - واللّه أعلم - هو علم الإخبار والكشف كـله كـما يقول الإمام

 : يعلهها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يـابس إلا في كتـاب مبين \{ " سورة الأنعام الآية
 على الله يسير \{ " سورة الحـج الآية 70 "؛ فالبـاري عز وجلّ عندما تكا تكلم - مثلا- عن تحويل القبلة أخبرنا عمّن ينقلب على عقبيه وبهاذا يقول اليهود ِپِ المدينة والمنافقون
 السفهاء من النـاس مـا ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهـا ڤلّل الله المشرق والمفرب يهلدي من يشاء إلى صراط مستقيم \{ " البقرة الآية 142 ".
وأخبرنا تعالى عن أبي جهل وأبي لهب وامرأته أم جميل، وأخبرنا عن هزيمة الروم وأنّهم


 القيـامة لا ريب فيه ومن أصلدق من الله حليثثا \{ " سورة النساء الآية 87 "، وقال أيضا:

 كانت الكتابة والمثيئة والإرادة والخلق إعقل عن الله أيّها الإنسان وصدّق مـا أخبرك


 وأعطى لك موضوع العمل والفعل، وخلق لك الزمان والمكان وخلق لك لك الم المادة. فالله


 مذهب المعتزلة. 39

 مسئولا عنه، إلا أن الثعراوي رحمـه الله لم يستسنغ هـا المصطلح وقال: " الأنسب أن نقول توجيه الطاقة إلى الفعل وعلى ذلك يلك يترتب الثواب والي العقاب" 40 ، فالعناصر كلّها من خلق الله تعالى، تقديره، كتابتته، مشيئته وعلمـه الأزلي...، لكن



## أ.د/يـوسف تيتواح

الآيـة 96 " لذلك الله تعالى ربط فعل الإنسـان بمشيئتـه، وعلّم ذلك لرسـولـه عليـه الصـلاة
 نسيت ... \{ " سـورة الكهف الآيتان 23-24 ". يقول الشعراوي رحمـه الله ( ت اله 1998هـ ) :
 لا تملك عنصرا منها ، فقولك أفعل يريد فاعـلا ومفعولا ، وزمـانا ومـكانانا ، وسـبـا ، وطاقة ، وأنت لا تملك أيا من هـذه ، فوجب عليك أن تردهـا إلى مـالكها أي : يشـاء الله \{ وعندئذ تخـرج من عقدة الكذب 41

## 10- متى يجوز ومتى يـنفع الإحتجـاج جـالقلـر :

القدر كمـا ذكرنا علمـه اللله تعالى، كتبـه، ششاءه وخلقـه، فـالا يجوز اعتراض

 وتاب منها وترك المعاودة إليها ، كهـا فعل آدم عليه السـلام، فيقول الإنسـان بعد ذلك قـّرهـا الله لي قبـل أن اُخلق وعلمهـا ، واستتفر الله على مـا كـان. فهـذا مـن التوحيد

 على وجاه التوحيد والبراءة من الحول والقوة، ويوضح ذلك حديث احتجاج آدم لموسـى
 وإخراجنـا من الجنة، فقال له آدم عليـه السـلام: "أتلومني على أمر قدّره الله عليَّ قبـل أن
 آدم موسى " 42
وهنـا ينفع صـاحبـه لأنّه يُسِّمَ للّه تعالى يِّ القضاء والقدر ولا ينـكره، فينوّ اللّه
 كتبه أفعلهُ فـلا حيلة لي ولا طاقة ولا اختيـار ولا ... ، بل ذكر القضاء والقدر هنـا حجّة على علم الله منـذ الأزل .

## 11- متى لا يجوز الإحتجاج بـالقدر ويضرّ بصا لاجبه:

ولا يجوز الإحتجاج بالقدر وِ الحال والمستقبل مثّلا : إنسـان الآن قائم على
 هو مكتوب عليَّ، ولا يبـذل أدنى جهد لترك الحـرام وفعل الواجب، فهـذا لا يجوز ويضرّ



 علم إن هم إلا يخرصون \{ " سورة الزخرف الآية 20" وقال أيضا : ا سيقول الذين أشركوا لو
 … المشركـين قالوا ذلك حجة لهم على إقامتهم على الشرك ، وأن الله قادر على أله أن يحول



 على أن لا يعود فإذا لامـه لائم بعد ذلك قال : كان مـا كا كان بقدر الله
12- الخاتلة: :

تلكم محاولة ـ بقدر الجهد والتحليل ـ للتقريب إلى الأ فهام والأذهـان حكمـ
 تعالى ِِْ خلقه، لم يُطلع على ذلك ملَك مقرّب، ولا نبيّ مُرسل، ولا ذلك أنّ الإيمـان



 السلف الصـالح لهذه الأمّة المختارة المرحومة ـ وهي أكمل الأمم إيمانـا وعقولا ومعارف



 ودرجة الطفيان، فالحذر كـل الحذر من ذلك نظرا وفـكرا ووسوسـة ، فإن الله تعالى الى

 ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
 فلا اعتراض على شيء من ذلك، وهي درجة الراسـخين يِّ العلم ، ثم قال الطحـاوي


 الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمـان إلا بقبول العلم الموجود، ، وترك طلب العلم المفقود " 44 الم
والعلم الموجود هو الشـريعة الإسـلامية، والعلم المفقود هو علم القدر الذي طواه على الأنام، ونهاهـم عن مرامه، ،ولا يلزم من خفاء حكمـة اللاء الله تعالى علينا عدمها ، ولا من جهلنا بها انتفاء حكهته تعالى وِّ الأمور كلهـا

## 13-النتائج:

_ الثـك يِّ الإيمـان بالقضاء والقدر يخرج صـاحباه من دائرة الإيمـان، لأنه لا يؤمن بعلم

 ـ أن الفهم السلبي للقضاء والقدر يؤدي إلى تعطيل العمل وهو مذهب الجبر المنايِّ للعدل الإلهي والكرامة الإن الإنسانية


 - أن أول من قال بالقدر "معبد الجُهُني" وأن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله




 الطاعة پِّ الإختيار أولى بالمدح من الطاعة عند الجن
 - وأن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يملك هداية الدلالـلة والإرششاد ولا يملك هداية الإيمان والتمـكـين ، لأنها بيد الله وحده .

ـ والذي صدق بهداية الدلالة - بالرسـل والأنبياء وبآيات الله - يهديه الله ويمكن

ـ أن علم الله السـابق لكـل شيء هو علم كشف لا علم حتمّ، لأن كمـال الألوهية

 والمستقبل لمن كـان على المعصية ليبرر سوء فعله فيحمله على القضاء والقدر.


توصي هـذه الدراسـة ببعض الوصـايا النـافعة يِّ عقيدة القضـاء والقدر منها : 1 ـ إدراج عقيدة القضـاء والقدر ( موضوع مستقل ) وِوْ كـل مراحل الدراسـة والتتكوين لك الطلبة ووٌِ جميع التخصصـات.

2 ـ التأكيـد على ضرورة الفهم الصحيح لعقيدة القضـاء والقدر وِ الإسـلام ، وتتزيـه اللهه تعالى عن الظلم وذلك بالتمييز بـين علم الله المسطور بٌِ اللوح المحفوظ ( علم

 3 ـ التأكيد على الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعيـة .

4 ـ التأكيد على تجنب الفهم السلبي للقدر لأنه يجر إلى التواكل وترك الأخذ بالأسبـاب وهو منهي عنـه شـرعا .

5 ـ التأكيـد على ضرورة دراسـة وفهم الأسمـاء والصفات لله تعالى من أجل الفهم السليم لعقيـدة القضاء والقدر ، وفهم حكمـة الله تعالى يٌ الكـون ، والتسليم للّه


# ثبت المصادر والمراجع : <br>  

2. القضاء والقدر ٌِْ ضوء الكتاب والسنة ، عبد الرحمان بن صالح المحمود ، ط 2 / دار الوطن الرياض 1418هـ ، ص / 199.
3. القضاءوالقدر ، مس ، ص / 1418 ، 168 ، 180
4. قضية الألوهية بين الدين والفلسفة، محمد السيد الجليند، ط / دار قباء للطباعة القاهرة 2001، ص
5. صفوة التفاسير ، دحمد علي الصـابوني ، ط 4/ د/ دار القرآن الكريم بيروت 1402هـ ، 2 / 1 / 126. 6. كتاب المعارف، ابن قتيبة ، ( ترجمة الحسن البصري ) ، ص / الصـي ، 441.
 8. شرح العقيدة الطحاوية ، ط 5/ المكتب الإسـلامي دمشق 1399هـ ، ص / 305 هـ 305

6. لسـان العرب، ابن منظور مادة قضى . 10 .
7. 12. القضاء والقدر ، مس ، ص / 34 ـ 35 ـ 35 .

1. التعريفات للتجرجاني ، لفظ قدر ، ص / 176 ـ 177.
 15. 14. كتاب الأربعين يٌ أصول الدين ، ط / مكتبة الجندي بهصر 1390هـ ، ص / 24 16. 16. لسـان العرب مـادة قضى . 17. فتح الباري، ابن حجر، ط / / دار مصر للطباعة 1421هـ ، 11 / 207 ، 666 18. ررواه البخاري ، باب الإيمان عن عمر بن الخطاب . 19. شـرح أسماء الله الحسنى، محمد بن قيم الجوزية ، ط 1 / / دار الإمـام مالك الجزائر 1429 هـ ، ص / 23 ـ 24

2. 22 شرح العقيدة الطحاوية ، مس ، ص / 11 / 276 ،
3. فتح الباري، مس، 11 / 11 / 666
4. 22 عقيـدة المســلم ، الإمـام الشــــعراوي ، ط / الثـهـاب باتـنـة الجزائر 1987 ، ص / 25 ـ 26 ،
5. شرح العقيدة الطحاوية، مس ، ص / 302 / 30


6. شرح الطحاوية، مس، ص / 114، 277 ـ 282 ، وانظر أسماء الله الحسنى، مس، ص/ 376 / 398 .
7. تفسير البغوي ـ معالم التنزيل ـ ، ط 2 / دار ابن حزم بيروت 1435ه ، ص / 936 ،و عقيدة

$$
\text { المسلم ، مس / } 15 \text { ـ } 16 \text {. }
$$

 30. السيرة النبوية لابن هشام ، ط / دار إحياء التراث العربي 1171ه ، 141 ، 1997م ، 1 / 286

32. أبو بكر الصديق ، علي محمد الصـلابي ، ط / دار التوفيقية للطباعة ، القاهرة بـلا تاريخ ، ص . 39 ، 35 /
33. 35اه البخاري عن أبي الدرداء ، وراجع فضائل أبي بكر ِوْ صـحيح مسلم .

 الإيمان عن ابن عباس .

$$
\text { 36. عقيدة المسـلم ، مس ، ص / } 22 \text { ـ } 24 .
$$

$$
\text { 37. عقيدة المسلم ، مس ، ص / } 22 \text { ـ23 . }
$$

38. 38. مجالس التذ كير من كلام الحكيم الخبير ، ط / دار البعث قسنطينة 1406هـ ، ص / 55 . 5
 40. أنظر شرح العقيدة الطحاوية ، مس ، ص / 49 ، 276 . 27. 41. 41. أ عقيدة المسلم ، مس ، ص / 28 .




