سلسلة الرسائل العلمية -


مـركز دلانـل DALAIL CENTRE

# منهج القرآن الكريم 

في دحض شبهات الملحدين

أفنان بنت حمد بن محمد الغماس
منيهج القيرآن الكريهـ

أفنان بنت حمد بن محمد الغماس

## مـركـز دلائل DALA'IL CENTRE



Dalailcentre@gmail.com
الرياض - المملكة العربية السعودية

Dalailcentre@ 9 (6) (0)

$$
+9110 \mathrm{P} 410 . \mathrm{P} 4 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {-ivorex } \\
& \text { الطبعة الأولى } \\
& \text { - } 1 \leqslant r \wedge
\end{aligned}
$$

مضمون الكتاب يعبر عن رأي مؤلفه
ولا بعبر بالضرورة عن رأي المركز

لا زالـت تمتلمئ جامعاتـنـا العربيـة والإسـامية بـاللققول المفكـرة، ومجهوداتها المميزة في شتى مجالات الحلوم الدينية والفكرية، ولحـل مـن أبرز الـساحات التـي تـبرز مـن خالالهـا هـنه المحجهـودات هـي سـاحات （الرسـائل العلميـة）، سـواء كانـت ماجستير أو دكتـوراه، ومـن هنـا كـان اهتمام مركز دلائل بانتقاء علد منها وتسليط الضوء عليها ونشرها لتحتم فائلتها، ولاسيما التي تناسب مجال اهتمامنا في تعزيز الإيمان وتقويته． وفْي هذذا الكـتالب تتناول الأستاذة أفنان الغماس سؤالا كتيَر ا مـا يتبادر إلـى أذهـان الـشباب والمـسلمين اليـوم وهـو ：هــل تحـرض القـرآن الكريم لششهات الإلحاد؟ ماذا كان منهجه في الرد عليها؟ وإذا كـان الإلحاد لفظ عـام يشمل كـل ميل عـن المـنهج الحـق والـدين، فكيف تـم تـنـاول مختلف صوره في القر آن؟ خصوصا ذلك الإلحاد المتعلق بإنكار وجـا


## مركز دلائل

䄅类䄅


أصل هذا الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في العقيدة مـن كلية أصول الدين والدعوة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وقد نوقشت الرسالة عام أ.د سعود بن عبدالعزيز العريفي
مشرفـا
أ. د فهد بن محمد القرشي
مناقشـ
أ.د سلوئ بنت محمد المحمادي
مناقشــ

## فسرس المحتويات

## القصنar

الماتوتوى
$1 \%$
مقدمة
rI
هـ الفصل الأول: بين الإلحاد والقرآن
o المبحث الأول: الاستعمالات القر آنية والنبوية للفظ پالإلحادا........ بT ه المبحث الثـاني: اشتَمال القترآن علىي الأدلة الحقلية اليقينية علمى

> ו أصول الإيمان
\&o
: الفصل الثاني: الأدلة القرآنية علئ وجود اله تعاللى $\varepsilon 9$ م المبحث الأول: دليل الفطرة. 7T ه المبحث الثاني: دليل الخلق Vr م المبحث الثالث: دليل العناية 11 ه المبحث الرابع: دليل الإحكام والإتقان 19 م المبحث الخامس: دليل التسخير والتدبير 90 الفصل الثالث: دحض شبهات الملحدين عن الش
1.1
 Ir


11 V م الشبهة الثالثة: سؤال النمرود عن صفات الرب سببحانه



楚 费 带

الحمد اله الني بعث إلينا خيـر رسـله، وآيَـــده بالكتاب المبين، المeجز بالبيان، الفريد بالتبيان، هداية للعالمين، ورحمة للمؤ منين، ورشادًا للزائغين، وحجة علىى الخلـق أُجمعين، والصصالة والـسلام علىي سـيد الخلتق والأنـام، . Re造 أما بعد:
فإن اله فطر العبـاد علـئ عبادته والاعتراف بوحدانتيته، إلا أن الحكــة الإلهيـة اقتضت الاختيـار والإرادة للإنسان، في ملازهـة الفطرة والاستسلام لأمسر اله، أو النكــران والعـصيان. فمـن النـاس مـن انحـرف عـن الإيمـان
 وجـود، والـدلاثل عليـه أظهـر الأدلـة، فـأنكروا الخـالت و أثنتـوا المخخلـوق، وجحدوا الرب وأثثتوا المربوب، ونفوا الصانع وأثبتـوا المصنوع، وانحـدروا إلى: جاهلية الكفر والإلحاد.

وإن الانحراف العقدي كان في تـاريخ البشُرية الغالـب عليه تيـار الشُرك والبعد عن الهُ أما الإلحاد بمعنىى إنكار الربوبية فقد كان نـادرًا، حتـي الحصر الحاضر، فقد انحدر الناس في سلك الإلحاد بصورة لا مشيل لها في التاريخ من

قبـل، وراجـت الأفكار الإلحادية، والفلسفات المادية، وأصبحت المعرفة
الإلهية من أهم الأمور التي شغلت حيزًا في التفكير الإنساني.

وتواردت الأسئلة على العقول عن الخلق والوجـود، وتساءل الإنسان:
هل هناك خالق لهذا الو جود؟ وأين هو؟ وهل يعلم بخلقه؟ وهل لـ صفات ص؟

 يبحث عن إجابة لها؛ فيحتار، ولا يمكن أن يجـا جوابًا كافيُـا شـافيًا مقنعُـا إلا


 والتردد والحيرة، فينصب في قلبه برد اليقيِن، وير جـع إلـئ الـحقَ بنرر الفطرة
 القاهر ات الت二ي تملأ النفس يقينًا وإيمانًا.
 الماديين ودحض أصول شبهاتهم، ودعا إلن اللدين الحق. وقد قام هذا الدنهج على الأسس التالية:

1 - الدعوة المباشرة إلى الإيمان باله وحده لا شريك له، وبمالئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونبذ الكفر والإلحاد وعبادة الطاغوت من دون


Y - مخاطبة العقول والقلوب علئ اختالاف مداركُ الفهـم في كـل عصر،
 فكر ضال منحرف عن الطريق المـستقيمه، فجاءات الـدلائل القرآنية العقلية تشهد بأن الله خالق الو جود، وتبرهن على ذلك دلائلُ الفطرة السوية.


 الأمثل في هناقشة العقائد المنخرفة، وإثبات بطلانها. ومع قلة الدلحدين المنكرين للوجود الالمهي في التاريخ القلديم، بخالاف مـا هـو عليه في هـذا العصر، إلا أن الآليات القرآنبة جـاءت في معالجـة قضية
 للفكر الإلحادي من الأصول والجذور، فالأدلة والبراهين العقلية علئ وجرد الشّ وافرة، والمجادلات القرآنية مع الملاحدة هدمت أركان الإلحاد، وهـذّت بنايانه.

وفي سياق الإلحاد البشري المذكور في القرآن، نجد أن هناك هن ينكرون الربوبية له في الخلق أو الملك أو التـدبير، وقـد ناقشهم القـرآن، وحاورنهم الآيـات في قضية الو جـود الإلهـي عـن طريـق الاستدلالات الحقليـة، بالأدلـة والبراهين المفعمة بالحجـة القويـة، التي تـوقظ الفطرة اللسليمة في النفوس، وتلز مها بضروريات عقلية تتبت فيها ضـرورة الاعتراف بالخـالق. ونجـد أن

القرآن جادل المنكرين للمعاد الأخروي والبعث الجز ائي للـخليتة بعا موتبا،
 المنكـرين بـالحجج القوية، والاستدلالاتات المنطقية، والأقيسـة الـصريحة، والأمثال المضروبة، بأوضح عبارة، وأجلاني بيان، بعيدة عن فالسفة الدتمنالسنة،


 فتهاوت حجج المـخالف، فلم يجـد بُـُّا مـن الإذعـان وإعـالان الإيمـان. ولـر

 لكفاية القرآن الكريم في دفع أوهام الملحدين ودحض ما للديهم. وتَد رأِيت الاكتفاء في الدراسة بمعالجة الإلحاد من حقائق الآيات الثقر آنية، التي أظهرت براهين الإيمان بما يبدد شبهات الملحـدين وأبـاطيلهمه، وقـد ورد في التـر آن صراحة ما يعتمل عليه في ذلك، ويعلم بـالمنطروق أو المفهـومو، إمـا صـر احة أو

 فماذا بعد الحق إلا الضالال؟! وما كان من المقدمات معلومـة ضـرورية متفتٍ
 البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يذّعيه الجهال، الذا الذين يطنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه إنه يبينه

ويل عليه)"'. وقَ اتبعت المنهج القر آني في البحث بعِئًا عن علم الفلسـفة والكالام، وذلك؛ لأنه (إذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمـون و الفالاسفة من الطرق الحقلية.. وجد الصواب منها يسود إلى بعضى ما ذكر في القـرآن مـن الطرق الققاليِة، بأفصح عبـارة وأو جزهـا، وفي طرق القـرآن مس تمـام البيـان

والتحقيق ما لا يو جلد عندهم مشله)"،

ومهـا يجــر الإشـارة إلــه أن موضـوع الإلحـاد لـم يكــن مـن أولويـات اهتماماتي المعرفية إلا أن قصة حلثت لـي هي التي شدت انتباهي له، فكانت بدايـة اهتتمـامي بـه، وقـلد حـدثت تلـك القـصة علـى أَبـواب دخـولـي مرحلـة الماجستير، حيث كنت مسسافرة علىن إحلدى رحـالات الطبران، وقـدَر الشه أن
 غريبًا مستنكرأ بالنسبة لم؛ لأنها كانت المـرة الأولـئ التي أرىن فيها ملححداً يتبجّح بإلحاده، ولم أكن أتصصور مسألة الإلحاد في عالمنا الـربي قبـل هـذا اللقاء، فكان لهـذا الموقف أثر في إقدامي على تخخصص العقيـلة في صر حلة الماجستير، وأصـبح الموضـوع يـور في خلـدي، حتـن كتـت بـصدد اختـــار الموضوع للرسالة، ورغبت في أن أبقى قَريبةُ مسن ظالال القَرآن، استظلً بـه، وأنهل من معينه، وأغوص في معانيه، وأتدبَّر آياته، وأتمعّن مفر داته؛ لعلي أنـال بركة كالام اله هُّلث، فأجد بـرد اليقين يظلني، ونـور الفطرة يششت كي الطريق،
(V7/I) (Y)

وملد الهّ وعونه وتوفيقه، ومن تيسير اللّ لي أن سهل لي قبول موضوع البحت


وقّ اعتمدت في هذه الدراسة المنهج العلمي المالائم لطبيعة الموضوع، وهو المنهج الاستقصائي، وذلك باستقصطاء الآيات القثرآنية التي لها عالاقة بالموضوع، وجمعها تم تصنيفها على حسب فصول البحث. وقد اتبعت المنهـج الاستقرائي التحليلي، وذلك باستئراء كتب التفسير
 صـباغتها وترتيبها وفت خطـة اللدراسـة وكتب العقيـدة، ثـم النظر فـي الكتـب

الملحلدين قِيما وحديثاً.

كما اتتعت المنهج الوصفي في توصيف الظاهرة الإلحادية، واختالان الإلحاد في القديم عن الحديث، وبيان أنواعه وتاريخه وأسهبابه وخطره على

وفي الختام فإي قد بذلت وسعي واجتهدت لاخخراج البحث على أحسن
 فلله الحمد والفضل والمنَّة، وإن كـان غير ذلك فعنـد اله أحتسب جههدي، وعزائي أني لـم أدخر بالاجتهـاد والمشورة، وبذل الوقت، ولا أزعمـ أني فـ حققت المرجو والمراد.

وأتمنى من كل من قرأ بحثي هذا، إذا رأى زلـة قلـم، أو هفـوة نسسيان، أن

 ولا خاليًا من النقصص． وأسأل اله أن ينفع بهذا البحث الإسارم والمسلمين، وأن يججله خالصـ

 الموصول لفضيلة المشرف الكريم أ．د．سعود بن عبدالحزيز التريفي؛ لبنلـه وإرشاده ونصحهه ودعمه، سـائلة الها أن يجزيه الخيـر كله، ولمششر في الـرحيم

 أعالي جناته ．وأتقدم بالشكر والتقلدير أيضا إلى جامعة أم القرىن ميُلة بكلبة اللدعوة وأصول اللدين－قسم العقيدة－علمى إتاحتوها الفرصة للي لإكمـال مسيرتي العلمية
والحمـد له أو لاً وآخراً والـصلاة والـسلام على نبينا محهـ وعلـئ آلـ وصحبه الأطهار．

当蓉漛

## الفصل الأول:

بيين الإلداد والقرآن

ورششتل على مبيجثين:
المبحث الأول: الاستعهالات القرآنية والنبوية للفظ
》الإلداد«،

- المبحث الثاني: اشتمال القرآن على الأدلة العقليـة

اليقينية على أصول الإيمان.

## المبحث الأول:

## الاستعمالات القرآنية واالنبوية الفظ »الإلحاد《

## أولاً: الاستحمالات القر آنية: هنـاك خمسسة مواضـع في كتاب الهّ تعالىى،

ذكر فيها (الإلحادا)، وهي كما يلي:

 في أسماء اله الحسنى'، وذلك إما بجححدها وإنكار معانيها، وإما بتحريفها وتعطيلها عن الحق الثابت فيها بالتأويلات الباطلة، وإما بتسمية الأصنام
المصنوعة بأسمائه تعالى'i'.

وقد استعمل لفظ الإلحاد هنا بمعنئ الميل والحدول في أسماء الهُ تعالى عن الحق الثابت فيها.
 (نصات: • \&). والمراد بالإلحاد في هذه الآية أي: (يميلون عن الحق فِي أدلتنا)".).
(انظر: الإرشاد إلئ صحتح الاعتقاد والرد على أهـل الشرك والإلحاد، أحمد بن عيسئ


قال السعدي": (الإلحاد في آيات الشّ: الميل بها عن الصواب، بأي وجه

 ومن المعلوم أن (آيات الشا" تنتّسم إلى قسمين:

- آيات كونية، وهي ما يتعلق بالخلتق والتكوين، مثل قوله تعالى: ؤوبَن

- آيات شُرعية، وهي كل ما يتحلق بالو حي والتينزيل .

فبالتالي؛ الإلحاد في الآيات يكون على' وجهين:

 التّشريك، أو الإعانة.

- الإلحاد في الآيـات الشُرعية، وذلك بـالطعن في صحتها، أو إنكارهـا وردها وعدم التصديق بها، أو تحريفها، ويشُمل ذلك التحريف اللفظ التِي - وهي قليل -، والتحريف المتنوي، وهو تعطيل المعنى الحق الذي دي دلت عليه الآبة وتأويلها تأوياًا باطالا، وهو الذي عليه أغلب المتكلمينج".



 (Y) انظر: نتح رب البرية بتلخيص الحموية، هحمد بن عثيمبن (Y) (Y)، والقول المفيد علي"

والظاهر بعل استعراض كالم المفسرين"' في هذه الآيـة: أن لفظ الإلحاد
 بالشه، وفعل المعاصي والمنكرات المخالفـة للـشرع؛ لأها خـرو الـا .

 (يقول تعالى ذكره: ولقد نعلم أن هؤ لاء المشركبين يتولون جهالًا دنهـم:


 يتبين لنا: أن لفظ الإلحاد استعمل في هذه الآبة بمعنى: إمالة الشـئ عن
 الموضع الرابع: حرّم الله الإلحاد والميل عن طرين الحتَ والصواب، ومن أعظم الإلحاد: الإلحاد في الحرم؛ لما يترتب عليه من تحظيم الحسنات


 (10)
تنسبر الطبري (Y (Y)/IV).

ذكر المفسرون"" في تفسير الإلحاد المراد في هذه الآية عدة وجوه متبانية، بين: الشرك وعبادة غير اله، وانتهاك حرمات الحرم، والخروج عن اللصراط

وقد قَرن اله تعاللئ الإلحاد في هذه الآية بمكان معين - وهو حرم مكة -، ويتسم بصفة وصفها به وهي (الظلم"، أي: الميل بظلمب، وهي: مخالفة الأوامر التي أو جبها الهّ وارتكاب المعاصي، وهذا ظلمم للنفس، كما قال الهة
 بمعنى: الميل من أمر مشروع التي أمر مخالف للشرع.


 جانب دون آخر" ا".

والملحد هو: المائل عن الـحق والصواب، وملتحـدا هنـا بمعنى: ملجَأِ تميلون إليه.

ثانيا: الاستعمالات النبوية: هنالك مواضـع كثيـرة في الـسنة النبوية، نـذر
أبرزهها في خمسة مواضع:



$$
\begin{align*}
& \text { انظر: تُـــر الطبري (OVo/V). } \tag{1}
\end{align*}
$$

الموضع الثاني: أتيْ عبدُ الهُ بن عمر عبدَ الهَ بن الزبير، فقـال: بـا ابـن الزبير،

 لرجحتا"، قال: فانظر؛ لا تكونُهدها". الموضع الثالث: عن عثمـان بـن عفـان، قـال: قال لـه عبـد الش بـن الزبير - حين حصر -: إن عندي نجائب قـد أعـلدتها لك، فهل لكك أن تحول إلىي



رقم (TANY).











 الإششراك بالله، وقذف المحصنة، وقتل النفس المؤهنة، والفـرار يـوم الزحف، وأكل مال الينيمه، وعقرق الو الدين المـسلمين، وإلحـاد بالبيت قبلتكم أحيـاء وأمواتاها")
 إلحاد فيه)"
(rl/r)=


والحجابة وغير ذلك، حاديث رتم (ov•r).










 إلحاد. وإسناده حسن.

وغير هـا مـن الأحاديــت الـواردة؛ كلهـا تــور حـول تعظـيم الإلحـاد في



ويدخل في الأحاديث الواردة: كل ذنب وفسق وكفر.


عليه، وإن لم يوقعه) (").

والزبِيْ عن الطريت القويب.

ويظهر مما سبق ذكره: أن الاستحمالات القرآنية والنبوبـة للفظ الإلحاد تشترك في متنى الإلحاد في الحرم، وعظمة البيت الحرام.半类
تنسير ابن كير (\&11/0).

## اشتمال القرآن على

## الأدلة العتالية اليقينية على أصول الإيمان

إن الفطر السليمة تقر بو جود الله، وإن المعرفة الربانية والإقـرار بوجـود
الشه أمر جُجلمت عليه النفوس البشرية، وإن الإلحـاد اللذي هـو بمعنى إنكـار وجود اله، الذي يظهر بين الفينة والأخرى،، هـو انحر اف في النفوس البشرية والطبيعـة الإنسانِة، وتحويـل لهجـرئ الفريـزة الفطريـة التـي فطر الشَ عليـهـا الخلقَ، المتجهه إلى عبادة الخالق وألوهيته وو حدانتِه. وكما أن الفطرة البشرية تدل على و جود الخالتَ الحتى؛ فكـذلك الحسس الإنساني يقرر أن لكل حادث محدثًا، ولكل تصميبم مصممُا، ولكـل نظام بديح مبدعًا أتقنـه، فحـين يـرئ الحاقـل هـذا الكـون البـديع بكـل هكوناتـه، والدقـة المتناهية في حركاته، والإحكـام المتقن في سـير أمور هـ يـدرك أن هـنا النظام والإبداع والإحكام، لا يمكن أن ينشّأ من ذاته؛ لأنه عاجز عن ذلك، فالا بد أن هناك صانعًا أبلعه، وخالقًا أتقنه، فيثّبت لكه افتقاره، وافتقار الحـالم مـن حو لـه إلـى محـدث أحلثـه وأوجــده، فيقطـع بو جـود الخــالق الـصانع لهـذا الكـون

وقد جاءت الآيات"" والدلائل العقلية القر آنيـة تخاطب الحقـل البُشري:



لأن من البشُر من شنًّ ونكص على عقبيه، وأنكر الالله الخالق، ومنهم من اعتقد تأثّير الدهر في حياة الناس ومماتهم كالدهرية، الذين قال الشه عنهم:


 في هذا العصر، وانتكست فطرتها، وأعلنت جحود الإله الخالتق. ثال سبد قطب: (لقد كان القرآن الكريم يخاطب نطرة الإنسان بما في وجورده هو، وبـا في الوجود من حوله من دلائل وإيحاءات، كان يستنقذ فطرته من الركامط ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطّل وظائفها، ويفنح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستّجيب لها) الما
وإن كثيرًا من الملحدين المنكرين للخالق يـلّعون أنـه لـيسِ هنـاك دلبِل من الحقّل ولا من الحس على وجود اله، فالا يؤمنون بالهَ بححجة أنه ليس هنالا

دليل من العقل علني وجـوده! وبعض من يـؤمن بوجود إله خالق، يزعم أن مستند دليله الخبر الصادق عن النبي المرسل، ولا دلا دليل لـ همن العقلـ، وأن
 قلبي، وأن هذا الإيمان تؤيده الرسل، ولكا لكن من أين عرف صحة صـدق النبرة إلا سن جهة عقله" ؟"

ويخطئ من يظن أن القرآن الكريم لم يتعرض لمخاطبة الملحدين، ولـم يـرض



 الـصريح: لأن العقـل الـصريح لا يتعـارض مــ النقـل الـصحيح والحقـائثق الإيمانية.

والنصوص القرآنية قد عرضت المسائل العقدية، وما بِتعلق بإثبات وجود الش ووحدانِته، وإئبات المعاد وحقيقتَه، وإبّبات النبرة والر سالة ومعجزا اتها، بكل وضوح تام، فهي تضع المسألة تحت مجهر البحث دون أي حساسية في الطرح والمناقشَة، وقد جادلت الآيات الخصوم بمنهجهية عقليه مميزة، وتزلت مع الخصم إلى أدنى درجات التنزل، حتى فرض التكافؤ بين

> من أراد التُصيل ني دلالة العثل والقلب؛ بيظر : نتارئ ابن تيمبة، الجزء التاسع.
 (سبا: \&). وسيتضح هنا المنهج القر آني الفريد الذي يقرر في الأذهان والحقول
 هركوزًا في الفطرة وراسخْا في البداهة العقلِيَ.
(ولما كان القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، والرسول الذي أنزل عليه
الكتاب خاتم الرسل، والدين الإساممي خاتم الأديان، ولن يثبل من أحد

 بد أن يشتمل هنا الكتاب على الدلائل العقلية، والبراهين القاطعة)"؛ والحجج القوية التي تدل على أصول الإيمان، وتذحض حجة كل ملحد منكر، وتقدع شبهة كل منحرف معاند، فكانت دلائل القر آن قائمة، وبراهين؛ قاطعة، وحججه ساطعة.


منهج القرآن في الدعوة إلي الإيمان، د.علي نثيهي (0 ع).
 وموته حول القرن الخامس الهجري، وهو أديب، لغري، من الحكماء العلمـاه، من أهل أصـبيان،




المعلومات العقليـة والسـعية إلا وكتـاب الش تعـالى قُد نطق بـه، لكـن أورده


 الدكابر.
فجاءت الأدلة الحقلِية المنطقيـة اليقينــة التي تبهـت الملحـلـ، وتنـاظره،
 حجة، فِنْعقلد لسانه، ويتبلد جنانه، وينطفئ بيانه، فيزول الرّان الذي على قلبه، وتنقشع الغشاوة التي على بـصره، ويستسالم للحـق. ويـذعن كـل ذي عقـل وبـصيرة، ويعلـن الإيمـان والطمأنيـنة. ولا يجـادل ولا يمـاري إلا الملحــد المكابر، فيتهاوي في اللجاجة حتى يصل إلى الهـالكُ وسوء الحاقِة. وإن الـدلائل العقلية في القـرآن الكـريم تخاطب الدقـل والر جـدان معـا، فتئير كوامن الفطرة في ابن آدم، وتدعوه إلى التآمل والنظر والتـد آيات الكون الفسيح، فترد علىئ العقّل الأسنـلة: مـن الـذي خلـت هـذا الكـرن البديع؟ من الـذي أحسن خلـق الإنسان بوظائفه؟ هـل يمكـن أن يكـرن هــا هـا الإبداع نشأ من غير خالّق قدير عالم؟؟ وهن الذي يدبَّ أمر الكون وينظّم سـيره وحر كاته؟ هل هو خالق واحد أم له شر كاء في التدبير والتصرُف عْ وهل وهل يملك التوة العليا والسلطان القاهر على كل من في الأرض

انظر: :ركانز الإيمان، ححدد تطب (٪).

فيجـيب التـرآن و(يأخـنانا في جـولات وجـو لات نرتـاد آفـاق الـسماء، ونجول في جنبات الأرض، ويقف بنا عند زهـرات الحقول، ويصحد بنـا إلـى
 تعمل قدرة الهَ وتقديره في المتخلوقات، ويكشف لنا أسرار الخلق والتِ التكوين،

 يطالعك في طِوال سورْ وتِصارها، وهـو حـديث مشوَقِ تنصت إليه النُنس، ،



 أدلة المتكلمين والفالاسفة المنطقيين.
وإذا تأملنا هذه الأدلة وجـدناها عقلية - أي: يخاطَبُ النـاسُ فيهـا بكل دلائل العقل البرهانية والخطابية والجدليـة -، فيفي بكـل احتياجـات الحـي الحقـل
 زمان ومكان، فكانت أدلته عقلية سليمة المنطق، جلِّلِّة الدلالكة. وانها أيضًا يقينية - أي: قطعية الثبوت والدلالـة - و، ولا شـك ولا طـن في في ثــوت النص ودلالتـه، ووضـوح معانيـه وقـوة حجتـه، فـالا مجـال للـشك لك والتشكيك، بل هي قاطعة للشكوكُ والشُهات داحضة للمنكرين المعاندين،

> الأدلة علئ وجود الش، د. عمر الأشقر (A).
 محاولات الإخفـاق مـن قِبل المعانـدين فلـم يظهـر إلا عجزهـم وانقطـاعهـم

وقد قارن ابن رشد" بين طريقة القـرآن في الاستدلال وطريقة الفلاسفة

ج ا - أن تكون وصنين يقينية.
r - أن تكون بسيطة غير مركبة، أعني: قليلة المقدمات، فتكون نتأثجهـا
قريبة من المقدمات الأول|").
وقد جاءت الآيات بتصص مُحاجَّة الأنبياء مع الملحدين، كالملحد



 صor.




بدوي (1/ 19)، والموسوعة الفلسفية، بياشر اف: رونتال - يودين (^) .
انظر: الكـف عن مناهج الأدلة (09).

فهمه ويشوّه تفكيره، فجاءه الإنحام المنطقي حتى: أخرسه، في قوله تعالك!:


 ابن القيم: (فتأمل هذا الكالام وعجيب موقعه، في قطع الخصو موم وإحاطته بكل ما وجب في العقل أن يرد به ما دعوه إليه، وأرادوا حمله عليه، وأخلـه بهجامع الحجة التي لم تبق لطاعن مطعنًا ولا سؤالًا)""، وقوله تعالىى: خأَمْ خُلقُوأ بْن

 وكأنها تحاكي أقو الهم وتلدحض شَبهاتهم!
 الذي خلقك، فهل خلقت من غير شيء؟ أي: هل خلقت مـن عـدم محضص فالا شك أن كل ذي عقل يقول باستحالة ذلك.
إذن: هل خلقت نفسك بنفسك؟ ! فبالتأكيد إن هذا من المحال المهتنع، فهل خلقت السماوات والأرض؟؟! وهذا أيضًا من المستحِيل، فيثبت قطعا أن هناك مو جذًا خالقًا عظيمُا هو الهَ سبحانه.
قال ابن القيمه: (فتأمـل هـذا التّرديـد والحصر المتضسن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة)(").

$$
\begin{align*}
& \text { الدرجع السابق (r/rare). } \tag{1}
\end{align*}
$$

فإن هـذه التـساؤلات الاستنكارية تـدفع العقـل للتفكير وإعـادة النظر، بمحاولة سؤ ال نفسه، والإجابة الصحيحة الخالية من الغلو والإجحاف تقوده
 خالثه.

ومن الآيات التي توقظ الفطر المنحرفة وتذكرها بأمر مستقر في كوامن

 - سبحانه - من أبين الأششياء وأظهر ها، وكل شيء في الوجرد متحمد على وجوده، فهو الدلِل لكل شُميء وهو الملـلول. فخلق الإنسان آية دالة على وجيو هم وآيات الكون شاهدة على وجـورهـ، وكل شَيء في الو جود ينطقَ بأن له خالقَا وصانعًا حكيمًا.




 وغيرها من الآيات، وهناك فرق شاسع بين طريقة القرآن الحظيم في مخاطبة العقل وعرض الدلائل اليقينية، وبين طريقة الفالاسفة والمتكلمين التي تلّعي
 ومقدمات منطقية، هي في حقيقتها طريت واضح؛ لإثارة الشُكوك والشبهات
,الخيالات الفاسدة التي لا يستند إليها في الاستدلال الصحيح الصريح عند كثير من العقول وأولي الفكر.



 المتفلسفة وبعض المتكلمة من كون التـرآن جاء بالطريعـة الخططابية، وعَرِيُ
 الطريقة البر هانية، وتكون تارة خططابية، وتارة جلدلية هع كونها برهانية. ولهـا



البشر بحال)(1).

وقد نقد ابن تيمية التقول المزعوم بأن الميزران الaقلي الـذي أنزلـه الهن بي
القر آن هو منطق اليونان في اثني عشر وجهُاب٪.

وقد تميزت الأدلة العقلية القرآنية بالبساطة والوضوح والجا والجال دون الغوص في دقائت الكالام وتعقِداته، قال القاضي عِياض (1) واصفًا أدلة الةرآن

$$
\begin{align*}
& \text { محموع الفتاوئ ( } \tag{1}
\end{align*}
$$



بأنها: (بينة سهلة الألفاظ، موجزة المقاصل، رام المتحذلقون ن"1" بعد أن ينصبوا


 ألفاظ تشابه هنه الألفاظط في الإيجاز والاختصار، ووضوح الدلالة الة، وصحة
 فني تضية المعاد والبعث، ماق الهَ ضروبًا من الأدلة في الاستدلالال على




= الأندلـمي. ولد عام






الحاثـبة: أحمد الشمني (Yvv/ / ).

الصواعن المرسلة في الرد علئ الجهية والمعطلة (£Vr/r) ).






 الواضحة الجلية، فالآفة في عقله، وليس في ضعف الدليل. والأدلة العقلية في القرآن وافرة ومستفيضة، ولكن هي العقول التي لا لا لا لا
 والبراهين العقلية اليقينية في كتاب الشه قائمة، ولكنهـم يتّبعون الظّن فيضلون


 قال ابن القيم: (فانظر أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج القاطع الجليل الواضح الذي لا يجد طالب الحق ومؤثرُّرُ ومريدُه عنه محيبًا، ولا فوقه مزيلًا، ولا وراءه غاية، ولا أظهر منه آية، ولا أصح منه برهانأًا، ولا أبلغ منه بيانًا)").

$$
\text { (1 الصواعت المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (1 / } 79 \text { ) . }
$$







 . مكابر بكابر عن الإترار بالحن ورحدانيته.


# الأدلة الققرآنية عالى وجود الاله تعالى 

> • المبحث الأول: دليل المططرة. • المبحث الثاني: دليلا الخلق. • المبحث الثالث: دليل العالعاية.

- المبحث الرابع: دليل الإحكام والإتقان. - المبحث الخامسل: دليل التسخير والتدبير.


## الأدلة القررآنية على وجود الله تعالى

 المفحمة، الدالـة على: وحدانِية الله وربوبيته، في الخلتق، والمالك، والتـدبير، والتسخير، والعنايـة، والرعايـة، والحنـظ، والإتقـان، والإحكـام، والإحسان. فلم يُغُ للمعاند حجة ولا للمحادل ذريعة في التشكيك في وجود لشه. قال ابن تيمية: (إثبات الصانع بطريق الآيات هـو الراجـبـ، كمـا تنزل بـه
 تخالطه شبهة، وبتقريرها تلين الحقول المستحصية، وتنقـاد إلـى إيمـان لا يخالج شُك، ولا يفتقر إلىُ دليل أو برهان، وتستضِيءُ الفطرة بنور الحق واليفَين. وعند استحراض الأدلة القرآنية الحقلية؛ نلحظ أن هناك خططين متوازبين في تقرير وحدانية اله وثبوت كماله وحكمته وقدرته: خطًاً يثبت أن كل ما هـو موجود في الكون من خلق الله، ويقرر ذلك بالأدلـة والبراهـين، وخطًا يـنقض ويدحض كل شبهة تشكِّك في وجود الله وقدرته. ومن أبرز الأدلة التي ذكرها القرآن والتي تدل على وجوده ما يلي:
مجموع الفتاوي (1 / / ).

## المبحث الأول:

## دليل الفطرة

بُـراد بــالفطرة: المعـارف الـضبرورية، والطبـائع المودعـة في النفـوس البشُرية، غير المكتسبة، اللازمـة والموافقـة للتكـوين الإنساني، بدلالـة العقـل السليمه، وإدراكه أن كل حـادث لا بـل لـه مـن مُحِلِث، وكـل أثثر لا بـد لـه مـن

 عليها، حيث إن المولود يولد وفي تكوينه الطبيعي يقر بوجود خالتِ هلبًر لـهـذا الكون، وهذه المعرفة الربانية هن العلوم الضرورية التي جبلت عليها النفوس البشرية").

إن الفطرة السليمة تشهد بوجود الشه - جـل جالله - و، والاستدلال علـئ
 ومُرسَخة لما فطر الهّ عليه الخلق.

هنالك خلاف بين العلماء في المراد بالفطرة، من أراد التوسع؛ فليراجع: درة تعـارض العفـل
 الثالانين.

لأن الفطرة نابعة من كيان الإنسان، ومـن أمر مستقر في ذاته، قـد أودعـ،




 حب إلهها وفاطرها وتأليهه) ("). وتتحقـت الفطرة المنـُو دة إذا تـوفرت الـشروط وانتفـت الموانـع، بـأن سلمت من المؤثرات
وإن هذه الغريزة الفطرية لِيست محصورة على النفوس البشّرية دون غيرها، بل ما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا يسبح ويتزه الخالتّ جل وعلا. فال

 والجمادات قد فطرت على معرفة ربها وتسبيحه؛ فمن باب أولى أن يكرن

 وقد جاء في كتابه العزيز ما يدل على ذلك الك


$$
\begin{align*}
& \text { لابن القيم (10N/T) } \tag{1}
\end{align*}
$$



 عدم الاعتر|ف، وأن الحجة قائمة عليهم :بذا الإشهاد. وقد اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية على قولين:
1 - ما وردت به الأحاديث في أخذا الذرية من صلب آدم، واستخر اجهيا،
وإشهادهم على: ربوبية الشه وألوهيته"".

والعبادة.
وهذا ما رجَّحه كثير من المحققين من أهل العلم"'.
(وهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بغطرته على شُـهـادته برجـرد
 قلنا: إن هنا هو ما ركَّب الله - تعالى: - في فطرهم من الإقر ار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بنطرته)(7). قال ابن القيم: (إن الآية دلت علىي أن هذا الأخلذ من بنـي آدم لا هـن آدم، وأنه من ظهورهم لا من ظهره، وأنهم ذرياتهم أمة بعد أمة، وأنه إنشهاد تقوم بـه


الحجة لـ - سبحانه - ، فال يقول الكافر يوم القيامة: كنت غافلاً عن مـذا، ولا يقول الولد : أشرك أبي وتبعته؛ فإن مـا فطـرهم الها عليه مـن الإقرار بربوبيته، وأنه ر.بهم وخالقهـم وفاطرهـم حجة عليهم) ").
وأن هنه الفطرة تقتضي التوحيل، وهي من الحلوم الضروروبة، وفي ذلك



 يمكن لأحد جحلُهـ.
 إنا كنا عن هذا غافلين: عن الإقرار لش بالربوبية، وعلى: أنفسهم بالعبودية؛ فإنهم كانوا غافلين عن هذا، بل كان هذا هن الحلوم الضرورية اللازمة لهمه، التي لم يخل منها بشر قطط... وأما الاعثراف بالخالقَ؟ فإنه علم ضروري لازم للإنسان، لا يغفل عنه أحد بحيث لا يعرفه، بل لا بد أن يكون قلد عرفه، وإن قدر أنه نسيه، ولهذا؛ يسمئ التعريف بذلك تذكيرًا، فإنه تذكير بعلوم تطربة ضرورية قل ينساها العبد)"(1).
 لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ فال:

ندم، ثال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: آلَّا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك|")
وهذا الحديث فيه دلالة صريحة علئ أن الهة قد أخلذ الميثياق علئ الخلق
 المعارف النطرية الضرورية المغروسة في النفوس البشرية، ولا حجة لمـن ينكر ذلك.


 وجه الدلالة: كيف يحدث الشـك فيمن وجوده مترستّخ في النُفرسى،

 مكابر معاند. قال ابن القيم: (طرق العلم بالصانع نطرية ضرورية، لِّس في العلوم






ينْغي أن يخطر لa شكك ما في وجود الهُ سبحانه، ونصب من الأدلَّةٍ على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلّةَ على اختالاف أنو اعها، ولا يطينِ حصرها إلا الله، ثم ركَّز ذلك في الفطرة، ووضعه في العقل جملة، ثـم بعث الرسل مذكرين به)"'."

 مناده النفي"،وهي حجة من داخل النفس بسؤ ال الفطرة، واستنكار أن يكـرن هناك شك في ألوهيته سبحانه أو و جوده.
 من خارج النفس، بدلالة الخلق على الخالق، وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر، فلا يمكن التشكيك في وجوده وآثار خلقَ في السماوات وات والأرض.





 ذلك لازم فطرتك السليمة، التي فطر الله الخلت عليها، فإنه تحالىi فطر خلقه
^فتاح دار السعادة، لابن الثـيم (1 / - Y ).

على: معرفته وتو حيده، وأنه لا إله غيره)"".

 نظرْ|واستدلالاًا
وليس المقصود أن هذه المعرفة الفطرية تكون في النفس هنذ لحظة


 (النحّل). يقول ابن تيمية - هوضحُا هذه المسـألة -: (وإذا فِّل: إنه ولد على فطرة الإسالم، أو خلق حنيفًا ونحو ذلك؛ فليس المر اد به أنه حين خرج

 لمعرفته ومحتحته.

فنفس الفطرم تـستلزم الإقـرار بخالقـه ومحبتـه وإخـالاص الـدين لـه، وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئًا بحـد شيء، بحسب كمـال الفطرة، إذا سلمت عن المعارض)(1)"
قد تعترض الفطرةَعوارضُ وصوارف تصرفها عن مسارها الصحیِح، فإن الششدائد تصفّي جـوهر الفطرة، قـد تمـرض الفطـرة، وتنحـرف عـن الطريـق

$$
\begin{align*}
& \text { تفــير ابن كثير (T/T/T). }  \tag{1}\\
& \text { درء تعارض العقل والنیل (rAr/人). } \tag{Y}
\end{align*}
$$




بوضوح عند المحن والشدائلـ.
 حق ألآ هلجأ من الها إلا إليه، وينسئن الشُر كاءً المزعومين - إن كان مَّن يُعُبُد


 وصف القـرآن ذلك وصفًا دقيقًا، وفي بالاغة عالِية رفيعة، وني عمـت بـدبع، خلدجات القلب الذي أصيب بالضراءوالشـدة").



 مؤكدا هذا المتنى: (أن الإنسان إذا وقع في محنة شُديلة وبلية قوربة؛ لا يشىى في ظنه رجاء المعاونة من أحلد، فكأنه بأصل خلقته ورقتضى: جبلته يتضرع إلى





من يخلصس منها ويخر جه عن علانقها وحبائلها، وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر)"". حتى الكافر الني يعلن إلحاده وإنكاره في داخله فطرة تَوقد، وأكبر مثال على ذلك: (فرعون) الطاغية، ووصية الله لموسى ثهر في كيفية مخاطبته، قال ابن تِمية: (الإنسان إذا ذُكُرَ ذَكَرَ ما في
 (bه:ع ؟) ما في فطرته هن العلم الذي به يعرف ربه ويعرف إنتامه عليه واحسشانه
 العذاب؛ فذلك أيضًا يدعوه إلىن الإيمان)"m. وسحرة فرعون عندما لاهس الحق قلوبهم، وانزاح الرّان الني كان عليها؛ سططت معرفة الله في نفر سمهب؟
信
 جرم أن هذا الشُعور لا صنع فيه للبشُر، ولا كسب فيه بتقليد ولا نظر، فهت هن

لوازم الإنسانية، وصفة من صفاتها الذاتية)|"). ومن أكبر العوامل التي تحلدد مسار هذه الفطرة (الو الدان) بـنص حـديث
 ينصر انه، أو يمتجّسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمحاه، هـل تحسسون فيهـا مـن

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } \mathrm{V} / / / 9 \text { ) }
\end{aligned}
$$



وققد يقوم مقَام الوالدين: البيئة وما يحيط بها مـن مؤسسات تربّي على الكفر والجحود لـرب العـالمين، وألـوان مـن الضضالل والإضـالال لبني آدم،
 أن يسلم من شياطين الجن. و(دعنى الفطرة المـنكورة في المولودين: مـا أخــن الهَ مـن ذريـة آدم مر الميشـاق، قبـل أن يخرجـوا إلـن الـدنيا، يـوم اسـتخر جـر ذريـة آدم مـن ظهـره،

 المعرفة وذلك الإقرار)(1). وفي هذا الحلديث: بيان أن ها يثع للمولود خالف الإسالام مهـا ذُكر مـن التهويـد والتنصير والتمجـيس هـو خـالاف الفطـرة الهـلكورة التـي تُتنضي الإسا(م، وفي ذلك يقول ابن حجر(t): (ويؤيـد الهـذهب الصحتح: أن فرله:





رقم (•\&ד7).




 تعارف عليه سلف الأمة وأيمتهمه، وهذا معروف عند عامـة السملف مـن أهـل العلم بالتأويل"
 وانهم أتتهم الشياطين فاجتالتهـم عن دينهـم، وحرمَتْ عليهم ما أحللت لهـمب،

 فطرته، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقل يحتاج إلبي الأدلة عليه
كثير من النّاس، عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها)(1).

فقد تفسلد الفطرة وتتلوث فتحتاج إلـئ التذكير والإيقاظ بحـد النـسِيان والضعف، لا إلى إيجادها بعـد أن لـم تكـن، فإن (الحلوم الفطرية الضرثررية حاصلة مع صحة الفطرة وسا(متها، وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضمها
=

فنح الباري، لابن حجر (ro • (Yo).


رنr (vr-9).

مجموع القتاوئ (Vr/T). (Vr).

فترىن الحق باطلاً، كما في البدن إذا فسلد أو مرض؛ فإنه يجد الحلو مُرّا، وبرى؛ الواحد اثنين، فهذا يعالج بما يزيل مرضه) (").
(ولم يكن الإلحاد بمفهو مالإنكار للصانع في يـوم مـن الأِيام سـلوكا يتا يماهم
عح الفطرة، بل هو عصي عليها، ولا أدل علئ ممانتعه ومنافرته لِوَازع الفطرة من أنه قرارٌ واعِ يتخذه الإنسان في وقت متأخر مـن حياتها والإيمـان بالخالتق لبس مجرد معلومة أو فكرة، وإنما هو حاجة واتجاه غريزي مركوز في النفس البشُرية، يقول (فولتير)":" (لو لم يوجد الإله لكان من الضروري اختراعه) . وير يـد بـلكن:

 الإيمان - كما عند المتكلمين من أشـاعرة وغيرهم - -

درء تعارض الیقل والنقل (r/r T- T).
 كتبه الفلسفية: (ما بعد الطبيعة، مبادئ فلسفة نيبرتن، القاموس الفلسفي) . انظر: ناربيخ
الفلسفة الحديثة، يوسف كرم (1 (1)).


 فتكون نظرية، ولكن تسلك الطرن الشرعية دون البدعية. الأدلة العقلية النقلية، د. هسرد
العريفي (19V ) (بتصرن).

مجلة دوريـة تصلر عن (مركز بـراهين)؛ للدراسة الإلحاد مـن منظر علمي فلـفي"

ويقول ابن القيم: (ومعلوم أن وجود الرب - تعـالى - أظهر للحقول والفطر

 (ابن سينا) سماه "بالواجب الو جودد"، حفاظُاً على حرمة الحقل مـن أن يورصم


من العدم"'.

- إن المتأمل في الأدلة علىئوجـود الله، يجـد أن أغلـب الآيـات جـاءت للاستدلال على توحيد التبادة الذي يتضمن دلاثل ربوبيته سبـحانه، وذلك؛ لأن معرفة الهة والإقرار به كامن في أعماق النفس البشرية. ونلاحظ أن المنوهـج

 تحتاج إلى دليل، وينطلق منها لإثارة الـحواس بما في الكرن هـن إبـلاع وإتقـان وعنايـة وحكمـة، وذلـك بمخاطبـة النـاس بمـا يـلـر كون، والاسـتد لال علـي القضايا بما يحسون، وضرب الأمثال بمـا يفقهـون، والاستدلال مـن خالالهـا على ما يعقلون، هذا هو الأسلوب الفطري المؤثر الفحـال في إيجـاد القناعـات لليههم، وهي الطريقة المثلمُ لتحريك كـواهن الفطرة الـسليمة واستخجاشتهها،
= $=$ الرابط:
http://www.braheen.com/mag/1st
ملارج السالكين (1/ بA).
انظر: الش جل جاله، سعيد حوئ (9-1).

عند من شـذّت فطرتـه وزاغت ، والآيات في ذلك كيّيرة،＂＇فالقر آن يخاطب الفطرة بجملتها، يخاطبها من أقصر طريت، وهن أوسع طريت وأعمت طرين＂＇．来㳟来



 عقلدية، عبد المجيد الوعلان（（A1）（بتصرف واختصار）．

## المبحث الثاني:

## دليل الخلق

يُعتبَر دلِل الخلق من أوائل الأدلة والبراهين التي يُستَدَّل بها علىي وجـود
 تكاد تخلو سورة من إشارة إلى الخلق والإيجاد. والخَلْقُ أصله: (التقدير المستقيم، ويستعمل في معنيسن:

 سابق.
 (النــاء: (1) (1)
(انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي (مادة: خلت) .

الدفردات فِ غريب القرآن، للر اغب الأصغياني (Y97) (بتصرف).
 (10)، المرسلات (. 10 ).

والخلق والإيجاد من العدم إلى الوجود، وإبداع الشيء بعد أن لم يكن، خاصية لا يملكها إلا الخالق العظيم. وقـ يسمىئ دلِيُ الخلق بدليل "الاختراع" أو "الإبداع"، وقـد يـراد بـدليل

 الكـريم فسلِم مـن فلسفة المتكلمـين وتعقَــد الفالاسفة، وجـاء بأيسر عبـارة وأدلئ إشارة، بوضوح ويفينبَّة لا يُّزاحِمُها شكك. (أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوثة الإلحاد، فهي سواجهية قوية، لا يجد الملحدون إزاءهـا إلآلا المماحاحلة والمغالطة والالتـواء. إن وجـود هـنا الكون ابتداء، بهذا النظام الخاص، يستلزم - بمنطق الفطرة البديهي، وبمنطنِ العقـل الـواعي علبئ الـسواء - أن يكــون وراءه خــالق مـلـبر. فالىـسافة بـين

الحدوث شو القول بأن: العالم aتغير ، وكل متغير حادث، وكل حادث له محدث، فالعالم



المواتف، للإيجي (r/r).



 في مُهج الفقا(سفة في الاستدلال على وجود الشا؛ فليراجع: النجاة، لابن سينا (YYO).

الوجود والعدم مسافة لا يملك الإدراك البشري أن يعبُرهـا، إلا بتصور إله ينّتئ ويخلق ويو جد هذا الوجود)"(1).
تأمل حولك في الوجود، وارتقِ آفاق السماء، ثم انظر في الأرض وما فيها من مخلوقات، وما في نفسك من إبداع وتصوير، يا ترى: هل من من خالق في السماوات والأرض؟ هـل من مصور للإنسان وموجلد؟ من الذي أنشأ


تخبط الملاحدة في تحلديل الو جود ونسّأة الكون"n، ووجوده تعالىi أظهر من الشُمس في وضح النهار، فالضرورة العتلية تقتضي أن وجـود الـشيء بعــ عدمه دلِل على أُن هناكُ مُوجدًا أو جلهم، فالِيل الخلق فطري وظاهر للقصول. (فإذا آمنا بو جود الكون؛ فال بـد أن نـؤهن بإلـه هـذا الكـون منطقيَّا؛ إذ لا لا




من قائل (بالصـفة) أُ الانفجار الكبير (Big Bang)، وهن قائل (بأزلـة المـادة). والـــرالـ
 الصماء العمياء الأزلية؟ وقد (أثبثت البحوث الدون قصده أن لهذا الكرن "بدابـةه، فأثبتـت




وقد قرر القرآن العظيم بطالن الجدل والشبهات المثارة حول (انشأة
 هُمْ آلخَلقُوِ فأما أن يكونرا قَد غُلقوا من غير شيء؛ فهذا محال وباطل بالبداهة والعقل؛
 أن يكرنوا خلقوا أنفسـهـم، وهذا أيضّا محال مهتّع؛ لافتقاره إلى موجد وصانع، يبقى الخيار الأخير : أن هناك صانعًا خلقه وأبدعه، وهو الإله العظميم الـخالْت لككل شُيء.
 برجود الخالق أو المكابرة والتناد.
إن الشواهد الدالة على وجود الهه والبراهين والأدلة أكثر مـن أن تحصر، ونستـعرض الدلائل من القرآن على سبيل التلويح لا الاستقصاء.




يقول القرطبي"" في تفسيرها: (إن هذا العالم والبناء العجيب لا بد له هن
الإسالم يتحلدي، ، حيلد الدبن خان (or).

بَانِ وصانع، فآية الـسماوات: ارتفاعهـا بغير عمـل من تحتهـا ولا علائت من
 والنجرم السائرة والكو اكب الزاهرة، شارقة وغاربة، نيرة ومدححوة، آيـة ثانيـة،

 ابن القيم؛ حيث قال: (لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات، ونصب لـمبم

 كراكبها ودورانها، وطلوعها وغروبها، وشمسهبا وقمرها، واختاوف مشازقها وعغار:با، ودؤومبا في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها، وهن غير ثغير في سيرها، بل تجري جميعا في منازل مرتبة بحساب مقلر لا يزِيد ولا

 سنة، ثـم هي تطلع في كل يوم وتغرب، ولولا طلبعها وغروبهاء لما اختلف الليل والنهبار، ولم تعرف المواقيت، ولأطبت الظالم على اللدوام أو الضهاء




$$
\begin{align*}
& \text { اتظم: الأعاملام، } \tag{r}
\end{align*}
$$

على الدوام، فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة، وانظر إلى إيااجه الليل في النهار والنهار في الليل، وإدخاله الزيادة والنعصان عليهما على ترتيب مخصوص، وانظر كِف أمسكها من غير عمد ترونها ومن غير عالة من فوقها، وعجائب السماوات لا مطمع في إحصاء عشر عشير جزء من أجزائها، وإنما هذا تنبيه على طريق الفكر)(").
(وقد جاءت الآيات في وصف أحوال الجنين إلىن أن أصبح بشرًا سويًا،
 مَكِينٍ
 Y ا

 تنفضي الأعمار في الوقوف على بعضه، وهو غافل عنه معرض عن التفكر

 . فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل عها؛ كيف تطمح في معرفة غيركُ وقد آمرلٌ
بفتاح دار الــعادة ومشتور ولاية العلم والإرادة ( (I I I ) .

-ع، المرسالات (Yr-Y)، بس (YV).
 "الندراتات:
(فالاستدلال على الخـالق بحلـق الإنسان في غايـة الحسن والاستقامة، وهي طريقة عقلِّة صحيحة، وهـي شـرعيّة دلّ القـر آن عليهـا، وهـدن النّاس



يُخبر)
(فارجع الآن إلىن النطفة وتأمّّل حالها أولاً، وما صارت إليه ثانِّا، فإذا تفكُر الإنسان في نفسه؛ استنارت لـه آيات الربوبية، وسطعت لـ أنوار اليثين، واضمهحلت عنه غمرات الشكك والريب، وانقشعت عنه ظلمات الجهل، نإنـ إذا نظر في نفسه؛ وجد آثار التدبير فيه قائمات، وأدلة التوحيد على' ربد ناطقات، شاهدة لمدبِّره، دالة عليه، مرشدة إليه، وأنه لو اجتمّع الإنس ورالـجن

 (بتصرن)






عظمٌا واحذًا من أصغر عظامها، بل عرقُا من أدق عروقها، بل شعرة واحله؛ لعجزوا عن ذلك، بل ذلك كله آثار صنع الشه الذي أتقن كل شيء في في قطرة من من
 وعلوها، وستتها، واستدارتها، وعظم خلقها، وحسن بنائهائها، وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها، ومقادير ها وأشكالها، وتفاوت مشار وقها ومغاربها فلا ذرة فيها تنفك عن حكمها، بل هي أحكم خحلقًا، وأتقن صنعٌا، وأجمح العجائب من بدن الإنسان، بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب

 على الأرض؟ من وراءء هذه القدرة الكامنة في هذا الخلق؟ وقد ورد في كتاب الله الكثير في وصف السماء وما فيهاه"، فال تعالى:


 فصلت (





 الشُديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع، وزينه بأحسن زينة، وأودعه السجائب والآيات، وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع من الماء، وهو الدخان) الد" وكوكب الشُمس، ودقة سـيرها ونظامه، ودلالتها علمي الخـالق المـدبر؛ نقد استدل بها الخليل إبراهيم وكان الاستدلال كافيّا بتسليمه وإخر اسه واعتراف لسان الـان حاله بالعبودية. وقد تجلت عظمة الهـ - سبحانه - في خلت الكو اكب والنجوم، والبحار، ,الجبال، والر يـاح، والـدواب، والنبـات، والـحــوان، والإنـسان، (ولـو أردنـا نستوعب ما في آيات الله المشهورة من الeجائب والـدلالات الشـاهدة له بـأن الشا الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثّله شبيه، وأنه الذني لا أعظطم منه، ولا
 أدنى عشر معشار ذلك، ولكن ما لا يُدرَركُ جميُُه لا ينبغني تركُ التنبيه علـئ بعض ما يستدل به علي ذلك)(1).
 بيان خلق الشه، وعجائب صنعه، وحكمته، وتجلي قدرته في مخلوقاته، بضرب
$=$

$$
\begin{align*}
& \text { (T-T/I (T) (T) } \tag{1}
\end{align*}
$$

# الأمثال（＂）، وبما توصًّل إليه العلم في القـديم والحـديت＂＂، لِششهد بحنع الرب 

 الخالق الحكيم．费絭䒚












## المبحث الثالث:

## دليل العناية

بـراد بالعنايـة: الترتـتب والنظـام في الوجـود بـين الموجـودات، ومو افقـة بعضها لبحض، وموافقتها للإنسان، واعتناؤها به على: وجه الخصوص.
 القرآن"'، فالمتأمل في الو جود، كبيره وصغير ه، يجد فيه مقتضى دلالة العنابة الإلهية، والرعاية التامة للخلق، و كمال علمه، وحسن لطفه، وعنايته بالرجزد، ورعايته للإنسان، ومحيطه الني يعيش فيه، وأعظم عنايـة تجلت في الكيـان
الإنساني هي من الناحية الروحية.

قال ابن القيم: (فإن رحمته تمنع إهمال عباده، وعدم تعريفهم بـما ينالون
 إنزال الغيث، وإنبات الكالأ، وإخراج الحب، فاقتضاء الر حمة لما تحصصل بـه حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حِيا الأبدان)"'،.

( ( $)$

(وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي، وارتباط بعضه ببعض، وجريانه. على' نظام محكم لا يختلف ولا يفسل من أدل دليل على أن ملبّره واحد لا إله غيره)

 المaسكك للسموات والأرض، الحافظ لهما أن تزو لا أو تقعا، أو يتعطل بعض ما فيههما، يا ترىن من الممسكك لذلك؟ ومن القيم بأمره؟ ومن المقيم لـ؟؟)"".

 وقد ثبت بضرورة العقـل أن الثقيل لا يستمسك في الهـواء إلا بممسـك وأن أن هذا الإمساكُ الـدائم المتقن لا يكـون بمـا لا يحقـل مـن الريـاح، مـن غير ربـ





 ( $\mathrm{r} \cdot \cdot / 0$ )

اليثار الحق علئ الخلت في رد الخا(فات، لابين الوزير (\&) (باختصـار).

وملخص قول ابن الوزير هنا: أن المـراد "بـالهواءه الفـراغ الكـوني، وأن
 الأشـباء الثقيلة مـن المستحيل أن تكـون في الهـواء هائمـة دون أن يكـون لهـا
 والتجاذب بين الأجسام والترابط بينهـا لا يمكـن أن يكـون مـن غير منظطِ، ، ومنسّق وملبِّر، فاعل مريد لها و وذكره "اللرياح" يقابلها في المصططلح العلمي الحليث (الجاذبية)، وأن هذا الفراغ الكوني الذي تسبح فيه الأجرام السماوية العظيمة وتتجاذب فيمـا بينهـا، بكـل اتزان وانضباط، أكـبر دليل علـى وجـود
 خلق الجاذبية في الأرضن وبين الموجودات؛ لكان الاضطراب والفساد وعدم القدرة على العئ والسكن في الكو كـب الأرضي، فهـل يكـون ذلك الـصنع الرحبه، والاتزان الـدقيق، والانضضباط الحجيبب، إلا هـن قِبل الخبير الحليم بمصالح الخلق والعبيد.
 تأمل في بُعد الشمس عن الأرض) (إن الشُمس، التـي هي هصدر كـل حياة، تبلـن درجـة حـرارة مسسطحها ( ( . . . . ) درجـة فهر نهايـت، وكرتنـا


 درجة الحر ارة علىي اللكرة الأرضية قـد زادت بمعـل خلحسين درجة في سنـة

واحدة؛ فإن كل نبت يموت، ويموت معهه الإنسان حرقًا أو تجمـًا والكرة: الأرضبة تدور حول الششمس بمعدل تيمانية عشر مهِلا في الثانية، ولو أن معلا دورانها كان مثُلا ستة أميال أو أربعين ميلًا في الثانية؛ فإن بعدنا عن الشُمس أر
قربنا منها يكون بحيث يمتنع معه نوع حياتنا)"'.
 , المقادير المقدرة، والدقة الل(متناهية دون أن يكون لها لها مـبِّر ومقـدِّر وعليم بأمر ها؟ وأن تكون المصصادفة العمياء هـي مسيرة الكـون بمـا فيه من شـمس
وقمر، واختالاف من ليل ونهار؟
(بل إن توافق الثو ابت الكونية بنسب ملهـشَة دفع العلماء الفيزيائيين
 (universe)

 اثنان... إما خالق عظيم، أو أكوان متعـددة)|". وفي حقيقة الأمر: إن العنابة



رابط موقع (ريتـنارد دوكز):

VOICES OF SCIENCE. Richard - Dawkins - Steven - Weinberg - Lawrence Krauss - PZ - Myers- David - Buss
متتدئ التر حيل، بعنوان: (الحجة الكرنية على: وجرد الخالت) . الرابط: htlp://www.eltwhed.com

الكونية الاللهية إذا تجلت للإنسان؛ فإنها تغضي إلـي أحـد أمرين - كمـا ذكر


 والدخول في زمرة أولي العقل من العالمين، ولن تجلد بين القسمين واسطة
 الشياطين وخيالات المبطلين)" .
 وغروبا عند دوران الأفالك الدائرات، ورإنارة القمر والكواكب في ظلمـة الليل وما اقتضته من حِكم، والسفن الجاريات والرياح الذاريات، والغيم والصحر
 الأمطار لأهاهكت ما على الأرض، ولو زادت علئ الحاجةَ أنسلدت الحبرِب

 ومظاهر التناية في الكون أكثر من أن تُحصَى، والو جود - بما يحمـل من
 أحسن كل شيء خلقه، وقلًّر الأشباء أتم تقدير، ونظًّم القالم أحسن تنظيمّ.
بيناح دار السعادة ( (Y / / (بتصرف) )

لابن التُمت (1/ / Y \&) (بتصرن).

وبعـد تطور العلم والمrطيـات الحديشـة في الفيزيـاء واكتشاف العلماء. لقـانون الجاذبية في علم الفلك؛ استبدله المال حـدة بالعنايـة الإلهيـة، يقـول صاحب كتاب التصميم الحظيم: (طالما أنه يو جـل قانون كالجاذبية؛ فالكون
 شيء بدلًا من لاشيء... ليس لزامَا أن نُقْحِ إلهُا ليبدأ عمل الكون)"". فإذا كانت الـجاذبية هي التي خلقـت الكـون، وهي التي جعلت التر ابط
 والإرادة؟ ومن الذي جعل لهـا قانونًا تسير عليه؟

وهي من أبرز الششبهات التي يتمسكك بها المالاحـدة لنفي وجـرد الإلـ الخالت الحافظ لهذا الكون، وهي: (أن هذا الكون محفـو الكـو بقـانزن الجاذبية،






 بعجزهم عن الوصول - عن طريق الأبحاث والتجارب - إلـي معرفة أسرار

> (1) التصمبم العظمب، ستِفن هوكينج وليوناردر ملودينو (1\&r).





 تناتض واضح وتنرين بالا مستند）＂．韦弗高


## المبحث الرابع:

## دليل الإحكام والإتقان

إن كان وجزدُ الموجودات وحلدوئها دلبِاً علىئ المـوجد الخـالق؟ فـإن


 صانُعا حكيمَا مبدهًا.
;نلحظ أن دليل الإحكام والإتقان يقوم علمن دليل الخلتن، إلا أن دلبِل
 الالنظام، وغاية الانسسام.
 البديع؛ لبداهة العقول أن في إثباتها يلزمهـم الإقرار بو جود خالتَ حكيمبى، متقن



بصدر إلا هن رب حكيم قَدير بارئ مصوّر لا إله غيره.

ويـذكر البـاحتون والمحققـون أن لهــنه الدلالــة مترادفـات ععــة ني المسميات، ننها: دلالة التسوية، أو التقدير، أو التخصيص، ونـو وقد يطلق عليها أيضًا: (برهان النظام، أو النابة، أو القصد)"،


 المقدمتان يثبت المطلوب، وهو: هذا العالم يحتاج إلى منظٍّم. أْا المقدمة الأولى: فالا شك أن هناك نظامُا سـائدا في الظُواهر الطبيعبة
 والطرق العلميّة التجريبية. ومن هنا؛ فإن للعلوم الطبيعية دورًا واسعُا في هـنا الدليل.
ثم المقدمة الثانية: إنّ العقل، بعدما لا حظ النظام وما يقوم عليء مس دنة وروعة في التقدير والتوازن والانسجام؟ يحكم بالبداهـة بأن أمرًا هكـذا الشأنء

 النظامه، وأنه مازم للحساب الدقيق والعلم؛ يكفي في التصديت بـأن النظام لا لا لـا
 النتيجة: بما أن الحالم منظُّم بحسب المشُاهدات الحسية والو قانع التُجريجة،

 إنك إذا نظرت إلىن السماء؛ وجدت فيها نظامٌا كونيٌّا عظيمّا، بحيث لو اختلَ هذا النظام لحظة واحـدة لتحططّمت الأجرام السماوية ولا لصطدمت بيضها ببعض، والهواء الذي نستنشقه فيه من النظام الشيء الكثير، بحيث لو لو زادت نسبة الأوكسجين فيه أو نتصت لهلك البُّر، كما أن الماء الـذي نـُـربه فيه من النظام العجيب، بحيث لو اختلفت مركّباته لما وجد هذا الماء الماء، وهكذا
 هذا الإنسان الذي يجري على: سطح الكـرة الأرضية إذا وضتع يـدك علىى

 وهذا النبات الذي نأكله، واللحوم، والأنهار، والبحار، والمخيطات، كالبـا




http://majles.alukah.net/78840I
تيجددة - الكاتب: ربيع آحمد الــلفي، الرابط: :

الحجر (19)،ط؛ (0).
 وحسن خلقه، وإتقان صنعه، في دلائل كثيرة في هذا الو جود نششاهلها في غا غابة الإحكام، والانتظام القجيب، تأنّل في الحكمة من الشُّهس والقّمر، ومقادير اللليل والنهار، وعالم الفلك بجمالك وستنه وانتظامه دون خللى، واختالف اللا الكراكب بأحجام شختلفة، ومقادير الفلك وأبعاده، التي بهرت العقول، وحيرَت الأفهام بدتانت الحسابات الفلكية، ولم يحيطوا بكثير منها علمًا فالل
 عدد ذرات الرعال المو جودة على سواحل البحار في الدنيا كلها"، منها ما هو
 منها مالايِن النجوم، في مثل حجم الأرض التي نعيُّ عليها، ولسوف يبقى فـه قع ذلك مكان! والحقيقة: أن الإنسان لم يستطع إلى الآن أن يفهم سعة

هذا الكون!!)"."
فما هدف الطبيعة العمياء من صنع ذلك؟ وأي قَدرة استطاعت صنع هنا الفلكُ، وهذه الأعداد الهائلة بهنه الأحجام العظيمَ؟ ولـم يُرِّمّ - حتىى العلم الـحديت - بكل مواقع النجو م التي أقسمب الش بها؟
 المخلوقات - بدقة صُسِعها وإحكامها - بو جوده جل جالله. قال ابن القيم:


$$
\begin{align*}
& \text { بئصد تححليد العدد، وإنها تصوير للكثرة، والـعنة والأحمجام الكبيرة. }  \tag{1}\\
& \text { الإسـلام يتحدى'، وحبد الدين خان (07). } \tag{r}
\end{align*}
$$

(يُعلَم من استِقْرَّاء العالمب وأحو الـه: النتهاؤه إلىن عـالم واحلد، وقـادر واحلد، وحكيم واحلد، أتقن نظامه أحسن الإتقان، وأو جلده على أتم الوجود)("). (فتأمل خلق السماء، وارجع البصر فيها كرة بعد كرة، كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها؟!)"٪. وقد تكررت الآيات في القر آن التي تصف السماء وعظمتها"ث، وسعة سلطانه وكمال قدرته، قال


 وخلقها في غابة الحسن والإتقان، ليس فيها اختالف ولا تنافر، ولا نتص ولا

 وإنك لو كررت البصر، مهما كررت، لانقلب إلكك، أي: لرجع إليك البصر،

 صانعها، وأنه لم يخلقها عبثًا) ()،

بEتاح دار الـسعادة ( (r-v/ ).


$$
\begin{align*}
& \text { (10)، الثبا (1 (1)، الذاريات (V) (V) } \tag{£}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: التفــبر الكيرير (OAY/r.). (OAY). } \tag{0}
\end{align*}
$$

, الششو اهد في القرآن الكريم على ما في الخلق من إبداع وتنظـيم، وإحكام وإتقان، وتصمسبم وتقدير في الليل والنهار، أكئر من أن تُذكر"'، قال تعالى:




وما فيبا سن الإحكام والإتقان الرباني".".

إن مظاهر وتشـاهد الإبداع الكوني، والإتقان المحسوس، والإحكام التام في البجزد، بعجز المرء عن حصرها، فتأمل عالم النبات وعجائبه"، وعالم الحيوان الذي يثير الدهشة، إن النحل الذي أشار إليه القرآن بثوله




انظر: قصة الإيمان بين الفلسفة والعلمو والقرآن، نديم الجــر (YA1).



 الزية (117)، والتربة والنياتات (1 (I)).
(G)
 الجماعي ما يثير العجب؛"" وعند التأمل في حياة النمل وذكائه في اقتناء القوت، وفي عجيب حِحِلِ التنكبوت في النسج والاصطياد، إلى غيرها من الكائنات البديعة الصنع؛ نتساءل: أين عالاقة هذه الكائنات فيما بينها في سلم التطور" المزعوم؟! الدبا
وعالم الخلايا الدقيق الذي أبهر العقول، العقل الذي تميز به الإنسان



 وثلاثون مليون خلية كلها تصلح لاستا تاستقال الضوه
 تُدرك!!)"!.



 النحل
(التريف بدين الإسالام، علي الطنطاري (Vo).

وبالتالي：يظهر أن كل ما في الكـون متقن محكـم علمي أتسم وجـه، وهـنا الإتقان والإحكام ليس هن ذاته بالتأكيل، فيلز و جود قادر حكيمب متقن أبـلع الو جو د، بل إن العلم الحليث والمالاحظة اللققيقة أكلـت ذلك．来娄类

## المبحث الذامس:

## دليل التسخير والتديير

يراد بالتسخير: التذليل والإخضاع للأمر والإرادة"'،سـخًّ الشُّيَع: أي:

إن التكـريم الـششري بتسخير وإخضاع كل الـسنن والنواميس الكينبـة
الدقيقة، لما يو افق هذا الكيان الإنساني، من دلائل العنايدة الربانية، ولهـذاء؛ فبإنّ هذه الدلالة ترجع إلى دلالة العناية.
حين نتأمل في الكون نجلد فيه تسخيرًا وتدبيرًا عجيبًا، يسترجب الوترتِّ، وإعمالَ الفكر والعقل والتبصير والتحليل، والوصولَ بشُهبادة الحسس والعقـل

قادرة حكيمةَ مُسخّرة مدبَرة.
 وعلمّا، ومع ذلك نجد أن الملحد يرى أنه بإمكانه تفسير الظُراهر الكونية، وتعليل الوجود دون وجـود الشَ، بتحلِيالات قَد تكـون علمية، أُو عقالانيـة، أو

$$
\begin{equation*}
\text { انظر: : منابيس اللغة (r/r } \text { ( } 1 \text { ). } \tag{1}
\end{equation*}
$$


 الحديث؛ علًّل ذلك أنه باستطاعة العلم في المـستقبل كشف وبيـان ذلان."، وير فضى تمامًا فرضبة وجود الهّ، أو أن هذا التسخِير والتدبير في الكـون، وراءه
زات خالقة قادرة مدبّرة مسخّرة.
 بحـُث مصصادفة، أو موافقًا للعلم والتجربـة الحديثـة المزعومـه، دون قِدرة وتستخير من العالام الحكيمب؟!
وقد عرض الجاحظ(" صنوفُا من التدبير في الكائن الإنساني، وقـال: (تأمل

 بِكن سيذوي ويجف كما يجفت النبات إذا فقد الماء؟ ولو لم يزعجه المخاض عند استّحكامه: ألم يكن سيبقى في الرحم كالموؤود؟؟ ولو لـم يوافقَه اللبن مِ ولادته: ألم يكن سيموت جو عًا؟... فمن النذي كـان ير مهده حتى يوافيه بكل شيء من هذه المآرب في وقته، إلا الذي أنشأه خلقًا بعد أن لم يكن؟؟!). تُم يرد على من يزعم أن هذا من فعل الطبيعة، ويقول: (سألناك عن هـنه
انظر: اله جل جلاله، سعيد حوى (V\&).

الجـاحظ أبـو عثهان عهـرو بن بحر: العلاهـ، المتبحر، ذو الفنـون، المعترّلي، ولد عام



الطبيعة: أهي شيء له علم وقدرة على هذه الأفعال؟ فإن أوجبت لهـا ذلك،
 الأنعال بغير علموعمد فهو محال؛ لأن أنعالها ما قد تر ترن من الصواب واب والحكمة، نُعُلم أن هذا الفعل للخالق العظيم وأن الذي سميته طبيعة هي سنته)"'. أما مظاهر التسخير في الكون فلا تحصىي، وقد جاءت الآيات القرآنية بالتنيه علىئ ذلك في صورة مُجملة، وأن السماوات وات والأرض وما فيها مسخرة







ووردت الآيات القرآنية بصورة منصلة، شُملت الكرن ن من أصغر ذراتها







我





 كانت الفلك، ولو لا الرياح ماجرت الفلك، ولولا التسخير الالهلي والقدرة
 وَآفُقْ










في عالم الكائنات الحية، وأشُارت الآيات إلى تسخير الأنعام والطير＂＇، كما في




 ولفتت الآلات إلى دلالات التسخير والتدبير في الإنسان وخلقته، مشل


تأمل في هذه الدلائل الربانبة اليقينية، والكثير منها ئي الثقرآن الكريمه، التي







العثلية التي لم نوفّها حقها، إلا أن الغالب أنها لا تخرج عما سبق ذكره．漛漛劵
$=$


## الفصل الثالث:

## دحض شبسهات المالحدين عن الله

ورشتيل على أربـ شبهـاتـ: :

 - الـشبسة الثالثْـة: ســؤال النهـرود عـن صـفات الـرب .
 -إلَّهٍ غَيرِكـــهـ

## الفصل الثالث:

## כحض شبسهات الماحدين عن الله

وقد سلك القرآن في دحض شبهات الملاحـدة مسسلكين: الأول: تقرير الأدلة العقلية والبر|هين الساطعة الدالة على ربوبيته وألوهيته، وذلك بالتذكير بدلائل القدرة الإلهية في الآفاق والأنفس.
الثـاني: تـضمن الآيات للقـصص التـرآني، وبيـان مصير الأمـم الـسالفة المنحرفة عن الحقق، في بـاب الربوبية، والألوهية، والإنكار للدعاده، وذلك بعرض شبهاتهم وإبطالها بالحجهة والحقل، والبرهان.

شبهات الملحدين التي عالجها القرآن:
تختلف الشُبهات التي عالجهـا القـرآن بالمناقشة واللدحض بـاختا المتَنّْن لها، ويمكن أن نقسم خطط الشُبهات تقسيما عاما يندرج تُحته أربدة أقسام، وهي كما يلي: القسم الأول: الشبهات المتعلقة بالربوبية والألوهية:




دحضها، وكيفية مخاطبته ومسايرته؛ لينقاد للحق ويُسلم بـه بقناعة وإذعان، وذلك عن طريق تبصير الهة لموسى ،
والتي تتلخص في:

- ميلهـا إلــى المعاملـة بالحـسنـن والملاطفـة واللـــين في الحــديت والمحاورة، ونفور ها من الشُدة والغلظة في الحديث.
 وإقناع، فتحتاج إلى تفنيد معتقدها الباطل ودحض أباطيله ورده. فكان الأسلوب الذي سار عليه موسى

- واللين في القول: المصصود به في الأسلوب والتعبير بالألفـاظى، ولــــ
 والاهتمام بفحوى خخطابه، فيأتي التأثير .
فهن أراد أن يلج النفوس البشرية الملحدة عن الحقن، الزادزذة عن الطرين الصواب، ويردها إلى صوابها ويكشف زيف شبهاتها ويلحضضبا، فليسلك
 فرعون بعد رؤية الدلائل والحقائق اليقينة إلاّل أن أبى واستكبر عن تبول


وتختلف منهجيـة المحاورة مـع فرعـون عنـل تغير الأحـوال والمنطني، فنجد أن موسى
هن فزعون شُدة وغلظة في التمسـك في الباطل .
 ，التعنت والاسنكبار، يتضح ذلك مـ خالال الرد على التُبهات．


 الملاك الطاغي الدتحجبر．
وتد تناول القر آن هذا التسِم عن طرين عرضه لعدة شبه، منها：半电溶


## الشبسة الأولى:

## 

وهي استفهام إنكاري تهكمي تحجبي جاء في صورة سؤال فرعون لموسى'灰 الملك القلري الذي أدى به إلى الاستكبار والتعالي. فقال فرعون لموسى لموسى وهارون ومضمون الشبهة: أن فرعون طرح هذه الشُبهة لما غلبَه موسى بالإجابات المفعمة بالحجة، والمفحمة بالدليل، ولم يجد له سبيأ ( رجح إلى
 فاستفهامه استفهام إنكار وجحلد")، وحول مجرى' الحديث إلى الطعن في ماهية الدعوة وصدقها، ومن المرسِل الذي أرسل موسى إلِّهـ؛ وهنا السؤال ليس سؤال الباحث عن الحقيقة، الراغب في معرفتها، وإندا سؤال المستنكر المستغرب حقيقة هذه الدعوة، القاصد تييج الملا في دعرى الـا


موسى




وابتعثيكما؟!) (")
ويقول: (وأي شيء هو رب العالمين؟)"'" يريـد بـذلك فرعـون: أن يُبت
 غيري، وأنك مرسل من عنده؟ فيسننكر القول من أساسه، مستغربًا الدعوىي؛

 يتققد بها الأقباط؛ حتى يتمكن من إدارة الحكمب والتدبير باسـم الإله، ويتنافـو في حس معلد الآلهة أن تنصرف عبوديته في وحدانية إله واحلد.





(1) معارج القبول بشـرح سلم الوصول (1-9/1 (1) ).
(r\& (r)
(انظر: : ني ظلال الفرآن (r) (r) (r)

استبعاد أذهان الناس الذين حوله أن يكون هناك رب للعالمين أرسل موسىي

للعالمين، وجاحذا لوجوده.

الجواب على هذه الشبهة:
 وأغاظ فرعون وبيّن له أن معر فة الهة أساسًا مستقرة في الفطر، وأنه أظهر من أن يسأل عنه، وأن معرفته أبين من كل معروف، وظظاهرة في كل موجود. - نهج موسى: علئ أن الفطر تقر بذلك وتعرف الخاللق بدون هذه الآيات الكونية، وقال له
 أعظم المسالك التي يسلكها القرآن في مواجهة أشد الملحدين ودحض شبهاتهم وإلحادهم؛ لأن التذكير بالآيات والأبعاد الكونية هن السماوات والأرض وما بين المشرق والمغرب، فيه إيقاظ لأصل الفطرة البشرية التي تعرف ربها، لعلها ترجع إلى معدن فطرتها وتهتدي لخالقها. ثم إن معرفة الهَ تتفت مع الفطر السليمة والعقول المستقيمهة؛ إذ الإنسان - بحسب فطرته - يعترف بو جـود الها وفرعـون - رغـم غطر سته - لـم نـكـن دعو اه الربوبية أنه الرب ولا رب غيره، وإنما كان يميل إلى اللـجوء إلى أن ثمة رب يعتقد فيه القوة الخارقة، والسيطرة الكاملة عليه وعلىئ الدخلوقات مـن


ذي عقل واع، ولا يشُك بها ويجحاهها إلا من خالطط عقله ريبب وعاند وتمرر عن قبول الحق. فكانت الإجابة هسيتصغرةً لملك فرعـون، ودالة علىى بطلان ما يدعبه،


 التأمل في ملكـرت الـسماوات والأرض ومـا بينهمـا، فثمـة خـالت عظيم لهـنا الخلت العظيمه وهو الشه رب الحالمين، المستحق للعبادة دون ما سواه. ,لا يو جل أحد يدعي أنه خالقى للسماوات والأرض، مههما بلغ به الكفر والإلحاد، بل حتى فرعون كان يدعي ربوبيته على أهل مصر، وأهـل مصر في
 الأرض، التي ترجع ماكيتها إلى لشا ربا الحالمين. فهر رب السماوات والأرضى ومابينهما، وليس رب قُطرٍ صغير من الأرض، بل هو الخالق وماسواه مخلوق، وهو الدحدث وما سواه حادث،
 (مالكه، والمتصرف فيه، وإلهه، لا شريك له، هو اله الذي خلق الأشباء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار، وجبال وأشجار، وحيوان ونبات وئمار، وما بين ذلك من الهواء والطبور، وما يحتوي عليه الجو، الجميع عبيد له


نافذة)(". هذه الآثار المبثوثة بين السماوات والأرض لا بد لها من مؤثر، أخرجها من الحدم إلى الوجود، وهو الهّ تبارك وتعالى. فكل ذي عقل بصير ولبّ رشيد يعلم أن كل محدث موجود لا بد له من مُحلِث وموِجِد، أحدثه وأو جلهم، وأنه لا يمكن أن تكون السماوات والأرض أوجدت نفسه بنفسها، فلا بـد لهـا من خـالق خلقها وأو جـدها، وهـو الهـ رب
 أن يجحل، وأن آياته ودلائل ربوبيته ظاهرة جلية، وأنه سبـحانه أعرف وأظهر وأبَين مـن أن يجهـل، بـل محرفته مـستقرة في الفطرة أعظم مـن معرفـة كـل معروف)

تنبيه:


 موسى




الطحاوية (1/7).


وجحد، لم يسأل عن ماهية رب أقر بشوته بل كان منكرًا له جاحدًا، كما دلت سائر آبات القَرآن على أن فرعون كان جاحدًا لهَ نافيًا له، لم يكن مثبتًا لـ.

 الحاضرين، وأن آبِاته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده)"". وتول فرعون: وما رب العالمين؛ متجاهأُ أنه لا يعرفه فيجحانـه وينكره
 اللتتحاهلين، الذي يتو قفون في إثبات وجود الهل، وعن نفي وجودما ويعتُقدون

 والآفاق أجحل دليل وأو ضحَه على وجوده سبحانه. والل(أدرية المعاصرون يتمتعون بالإلحاد (المقنع") اللـي لا يقـر برجرد






 الدـذهب (بيرون) في عصر الإسكندر المقـدوني، عندما تعارضت عاليه الأدللملم بجا

مخرجَا إلا بالتو وفَ عن الحكم. انظر: الدين، د. محمد دراز (10).

الاله؛ نظرّا لعدم وجود دللِ، وأغلب الملاحـدة المعاصرين مـن هـذا النوع؛ فهم غير متيقنين من إلحادهم بنسبة . . ا ٪٪ لأن الفطر البشُرية مفطورة علىي



 بسالامة المنهج وعدم الوئوق بصحة الطريق الذي هم عليه، وذلك باعتبـارهم
 أن النفس البشرية بحاد ذاتها دليل علئ مصور خحالت بـارئ جعلهـا في أحسن



 يحصل بـالنظر في الـسماوات والأرض ومـا بينهمـا، نظـرًا يـؤدي إلــن الدحـم



والتُاخر به مع الهجوم علئ الدين والمتدينين والسخرية المفرطة بهم انظر: مشال: : I can't be sure God DOES NOT exist World's most notorious atheist Richard Dawkins admits he is in fact agnosticn

صحيغة الديلي ميل. الرابط:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2105834/Career-atheist-Richard- Dawkins-admits-fact-agnostic.html

بحقيقة الرب الواحد الممتازة عن حقائق المخلوقات)"..


 أحكامها، وبديع صنعها بحثّا بريئًا من الهـوئ، والحمية الجاهلية، وأنـئ







 وعظيم قدرزته، وسعة علمه، وكمال ححمته، فغلبه بحجتهه) (1).

 الشا خالق كل شيء، فمن خلق الش؟؟"7n).


و(من أبزر من تبنىي هـذه المقولـة من الفلاسفة: الفيلسوف (ههيوم)"(1)،





 الملحـدون، وأنها مغالطة؛ لأنها تريـد أن تجعل الأزلبي حادثُا، وأن تجعـل
 يتساءل الملحا عن علة وجود الها ! وأنها مغالطـة مسن المغالطـات الفكريـة؛ لأنها قائمـة علـي التـسورية بـبن الخالثق والدخلوق، فالخالثق هو الذي وجوده يسبث كل سّيء، رالدخلوق هر المفتقر إلى خالق يخلقَه، فبينهما تباين واضح وجلي، ولا ولا يصح التـسرية بـبن


 بابشران: رونتال - يودين (ov.).

 يوست كرم (با (Y).
كرانش زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، حبنكة الميداني (r\&\& ) (باختصار).

الخالتق والمـخلوق، والسؤال عن ("من خلق الخالق؟؟)"1).




 واله -جل وعلا- هو الخالق الأول الني ليسى قبله شيه، والآلخر اللذي
 الشيء الذي لا شيء قبله؟ أو ما الذي بعد الشيء الذي لا شيء بعده؟

 والموجودات؟!
 يُخْلَق، بل هو الخالقَ لما سواه.

 ثم قلت: يخلق نفسه، فأوجبـت عدمـه، والجمع بين كونه مو جـو دا معلورها


التوسع (0£^-0\&).
















نتح الباربي لالبـد


والمخلوتات كلها لا بد لها مر خالتّ، و مذا معلوم بالضضرورة والفطرة، وإن
 خالت معلوم الامتناع بالضرورة)":.



الشبسة الثانية:

وهو ادعاء النمرود للربوبية، بحكم أنه يملكهم ويتصرف في أمورهم؛ نهو
נبזי

مضمون الشبهة:
ما دمت أنا الحاكم والـسيد، والقـادر علىن إنفـاذ الأوامر، المتصرف في

الجواب على هذه الشبهة:
لما رأني الملك الطاغية (النمرود) آفاقَ ملكه، وقوة سلطانه، وجـبروت
 الدتكنل بهم وبما يصلع حالـهم، الرقيب عليهمم، الـذي يملك القوة النافـذة، والأمر المطاع.
فاستمال الدححكومين؛ فمـالوا لدـن يُمـوُّلهم بالمـال والـرزق، وانساقوا
 يرُسُسامم إلى الصواب، ويدلهـم على الإله الحق.

وهذه من أكبر الشُبهات المشُهورة عـن ملك بابـل الـذي سـجّل القـرآن والتاريخ مقالته، ومقالة فرعون.
تلاشت هذه الشُبهة في نهاية الحوار مع إبراهيم



 شُبيه للغرور العلمي المعاصر الذي قادهم إلى الإلحاد. وشبهتهم: أنه بعد الاكتشافات والانفتاح العلمي والتقني العجيب؛ ثُبت
 لو جوده أصاًّا



ومع توالي الإنجازات وتحقيق العديـد من الكـشُونات الحلمية، اظترُوا
 وحدود إنسانتيهم، وجنحوا إلى السخرية بالإله والأديان والمعتثدات الغيبية، حتى' وصلوا اللى مقولة: (لقد مات الإله)، وأن الحلم الحديث قَد أصبح قادرًا علـى صـنع المعجــزات، وباسـتطاعته الإجابـة عــن كــل الاستـشـكالات والسؤلات الفكرية التي تعرض للإنسان.

وهذه الشُبهة المقيتة إذا اجتاحت النفسَ البشرية؛ دفعتها إلى الاستغناء عن الو جود الإلهي، كما فعل النمـرود، وكمـا يفعـل الإلحـاد الجليـد بـإعلان موت الإله، ورفضى الأديان وو صمها بالأساطير والخر افات. - ثـم إنه لو استقبل الإنسان هنه المحخترعات والمكتشفات بمو ضـوعية واتزان؟ لزاد إيمانه بربه، وبمعرفة دلانل قدرته، وسعة ملكه، واستعضر نفسه أمام القلدرة العلِي الخارقة التي يعجز عن مضاهاتها. بينما لو نـحا هنحتى الإعجاب بنفسهه، وبمـا يقلدهه العلـم لـه؛ لجرفـه تيـار الفرور والاستغناء عن الله.
وإن هنه القرارات بسنبب الطغيان بالعلم، والغرور بما توصلورا اللية:
 بالعلم ويرفضون البينات من الدين، ويستنشنون بالعلم عن الدين ! فال تعالم:



 سلحطانًا:

$$
\begin{aligned}
& \text { وتلرات لا يتعلاها. }
\end{aligned}
$$


ونو اميسِ كونية، من صناعة ربانية، لا سلطان لبـشر عليها.

- وعند التأمل بحال الغرب الملحد، نجـد أن هناك الكثير مـن الأمور التـي لا حصر لها عجز العلمـ عن الإجابة عنهـا، والعديـد مـن المـشكـلات والمعضالت البسيطة والمعقدة التي تفتك باللشُرية، ولم يجد لها العلم حـلّا لألم ولا جوابًا، ويعللون ذلك بأنه سيأتي العلم في قابل الزمان بحلول لها إ - وهذا دلالة على' إخفاق العلم الذي يملك زمام الأمـور - بزعمهم في حل أبسط الأمور.
- تم إن بلاد النمو العلمي الإلحادي أصبحت مراتع الانتحـار اللذين يلجؤون إليه كحل سلمي للصراع النفسي والاضطر ابات في الحياة الغربية، أكبر دليل على عجز علمهـم وإخفاقه في حـل مشُكلة (الانتحارار"، وعلى' أن ذلك من نتائج ترك الدين ومعاكسة الفطرة. - أن كـون العلمب لـم يثبـت وجـود الشه، هـذا دخالفـة للو اقـع ومـصصادمة للحقيقة، فإن العلم المعاصر بشتىن فروعه، يؤكد على الوجود الإلهي، ويزيد الاستشُعار بالقدرة الربانية المسيطرة على نواميس الوجود.

فالعلم والدين مرتبطان، بل العلم يوافق الـدين ويـلـعو إليـ، ولا حقيقة لما يزعمون من تقديس للعلم، ونبذ للدين. وأن الإنسان إذا سـلمت آلات الاسـتقبال عنـده مـن الهـوكئ والغـرورر؛ وكانت أكثر حيادية واتزانًا عند استقبال المكتشفات العلمية، فستكون خير دليل يدله على الخبير العليم الخالق الحكيم.漛漛

## سؤال النمرود عن صفات الرب سسبحانه <br> الشبسة الثالثة:





دون شريك وند؟!

الإله، ويستطيع إدارة الكون بأكمله!
 أَذهانهم السقيمة اعتادت علئ الشركية وتعدد الآلهة، فلم تقبل إفراد الآلبــة في إله واحد.
وهنه الشبهة مستنبطة من قول إبراهيم
 بها القول، وقد قرر المفسرون: أنها جواب لسؤال سابت غير مذكرر تقديره:



 ويخوله للعبودية، ويقرر كذب دعواه الربوبية.

 الإحياء والإماتة، التي يتصف بها الها - جل ول وعالٍ - وحده دون ما ما سواه، ولا يمكن لأحد أن يتصف بها.

 الكائثات المختلفة من إنسان وحيوان ونبات ونـيات وغيرهمب، وموتها بعـد أن كانت تنعم في الحياة.

 الآجال؟ ومن الني يحيِي ويميت في كل مجالات الحياة المتنو عه؟؟
 والضرورة العقلية عند جميع الخلق، وذلك؛ بأن حدوث الحياة بعـد عدمها،



بنفسـها، فُّبث وجود رب عظيم قادر هو المحيي والمميت، وهو النـي يـدعو

وإن أمر الحياة والموت مشاهد في طبيعة الحياة كلها، ولكن حقيقة الحياة والموت متجهولة، تقف عندها كل القدرات المزع المومة؛ لأنها سر من


فالشه وحده المالك لهذه الحقيقة التي تعجز عنها كل الطاقات البشرية لو اجتمعت، فكيف بملك ضعيف لا يملك أمر نفسش، فضالًا عن أمر غيره، ادعى＇ الربوبية الباطلة، فوقف عاجزُا أمام صفة واحدة للرب العظيم التـادر الذـي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو المستحت للعبادة، ومن صفاته أنـه يخلق ويوجد الحياة في الكائنات بعد عدمهاه وهـو الذي يخر يخرج الأرواح مـن الأجسام، ولا يملك أي أحد أن يفعل ذلك، أو أن يتيد الححياة للجسـلـ

 رب لكونه حاكمّا لقو مه．
فما دام أن اللّ هو الإله الذي يملك هذه القلرة؛ فهو الأحدر بـالانفراد في العبودية، وهو المستحق للخضضوع والانقياد، وأن ينتهي الكانر الطاغي بحـ معرفته للاحق عما هو عليه من ضالال وإلحاد．漛漛畨

## الشبسة الرابعة:

قول فرعون: هو مَا عَلِمُتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِهِ

وهي نفي وجود الله بسبب عدم معرفتـه؛ فعـدم علم فرعون بوجـود إله
 القوة المعرفية والسلطانية للقوم.

(النصص: ب)
مضمون الشبة:
 بنفي علمه بذلك: نفي وجود إله غيره بطريق الكنايـة، يريهـم أنـه أحـاط علمه

 يعتقلون بالآلهة المتعددة، وفرعون هو مظهر الآلهـة المزعر مة وابنها)"'. ثم نسب الألوهية لنفسه؛ لطنيانه وتمرده على قرمه، واستختفافه لعقولهمم

التحرير والتنوير (• •/ T Y ) (بتصرف يسـير) .


 الأولى: نفي إلهية غيره، واعتمد علىي هـنه المقِمـة بنـاءُ علـئ أن مـا لا دليلر عليه لا بيجرز أن نُّتْه. وهي - بال شك - مقدمة كاذبة؛ لأنتا لا نسلم أنـه لا دليل علئ وجود الصصانع، فدلائل الهُ مبُوثة في الأنفس والآفاق، فعدم العلم لِسِ علمًا بالعام،

 ألوهيته وحله.

 قطعًا أن هناكُ خالقًا أوجدها.


 على: الناس لا تكون إلا له، وأن طاعته والانقياد لاُواهر واجبه؛؛ فهـر ملكهـم وسيلـهمب، ومن هنا ادعاء ربوبيته عليهـم. وأن في كلامه ما يؤكد عـدم ثقـة في ألوهيته عليـهمب، وأنـه هـن المتحمـل
وجود إله غير هيستحق العبودية له.

ويتبين ذلك من تصريحه في نفس تلك اللحظة بأنه شاكُ بكذب موسى


 إقرار غير مباشُر أن ثمة إله غيره في الوجود، فما دام ظن أن موسى فقد ظن أن في الوجود إلهُا غيره، بل إن الآيات علئ لسان موسئ


 بحجة عدم وجود الدليل على ذلك، فما لا دليل عليه؛ وجب نفيها ويزعمون أنهم بحثُوا وسبروا وتحزّوا مواطن إمكان وجوده، ومع ذلك لم يجدوه؛ فوجب انتفاه وجودها وعلقوا وجوده على جانب حسي تجريبي، فإذا تحققن إثبات وجريزد النه عن طريق العلوم التجريبية المحسوس وسة؛ وجب إئباته. فحصروا الددليل عليه، وأثبتوا نفيه وعدم وجودهم، فكان فرعورن أحسن

 النفاة. إن المنكرين (يطلبون الدليل على ئبوت الـشّي، فإذا لـم يجـدوه نمُوه،

ومعلوم أن عـدم الحلمب ليس علمـا بالحـدم، وعـدم الوجـدان لا يستلزم عـدم الوجود）｜＂
فإذا لم يتمكنوا من العلم به، لم يكن هنا حجة على عدم علم غيرهم به،


وقل ضل كثير من الملحدين بسبب الجحود والنكران، يقرل شيخ





弗漛券

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: الرد علئ المنطفيين (...). } \\
& \text { (r) مجموع النتارئ (r) (r)/VV). }
\end{aligned}
$$

## المصطل الرإبع:

دحض شٌبساسات المالحدين عن النبوة والأنبياء

ويشتل على ثُلاث شبهـات:

- الشبسمة الأولى: بششرية الرسبلل والحتقار قومسمر لهم. - الشبسة الثانية: بششرية الأنبياء والرسلـ. - الشبسة الثالثة: وصف المعجزات بالسحر.


## الشبهة الأولى:

## بشرية الرسال والحتقار قومهسم لهم

 (المؤمنون:

مضمون الشبهة:



هم مسخَّرون لخدمتنا وتحت عبوديتنا.

في محاولة التهوين والاستهانة من موسمَ وهـارون
معهم من معجزات.

 الملائكة.

والجانب الثاني: في المرجع الـذين نشُؤوا منه، والـشُيرة التـي ينتمـون !إليها، حيث كانوا ذليلين تحت سلطان فرعون وطغيانه، فكيف لنـا أنـ نجعـل


 أو يِدر عليها أو يتمكن سن إيصالها على الوجه الصحتيع بل بل إن من بيرز



 بالمظهر الخارجي للإنسان، على أن له دوافع وحاجات بِحناج إليبا، هن

 قِبلهم: \%












فدقتضى البشرية التي يتصف بها الرسل مؤهّلة لتبليغ الرسالة، ولحكمة الاتباع والاقتداء، فالرسل يتصفون بكل صفات النشّر، ويحتاجون لكل اللوازم الإنسانِية من مأكل ومشربِ وغيرها، ويعترضهمم ما يعترض البشُر من علل وعوارض وابتالاءات، واشتخال بالأعمال، وليس لهـم شُيء صن خصائص الألوهية ولا شيء من نسبتهم إلى المالائكية؛ لأن كونُّم بشرّا أقلّر وأيسر على اتباع القوم لهمب، وحتى: لا بلتبس الأمر على الناس، كما ثال

 والبشر عادة يتفاوتون في القدرات والإمكانات، ولكين الرسل امتازنرا بالكمال البشري من جميع النواحي، هن الكمال الخڭلقي، كـا تالل تحالمى:



 خالصة له تعالى لا شَريك له"'. (1) انظر: الرسل والرسالات، د.عمر الأشتشر (ra - (1).

وقد جاء رد الرسل مفحِمُا لهذه الشُبهة بطريفة منطقية مقنعة، وقد سرد القرآن في كيفية إفحام الدعاند بطريقة منظمة يسيرة مُلزمة للمخالف












 وإن بشرية الرسل هي سنة قد قضاها الشا لـخلقه، وهر أعالم سبحانة




## الشبسة الثانية:

## بشرية الأنبياء والرسل

حيث قالوا أن الذي جاء بخبر المعاد والبحـث والنشور يـوم القيامـة هـو رجل من جنس البشر؛ فمن أين له هـذا الخـبر؟ وكيف حصل عليه؟ وكيف توصل إلى الله - إن كان يزعم أنه خبر من عند الشه -؟ وهل هو يحلم الغيب؟ مضمون الشبهةة: التشكيك في نبوة الرسل التي جاءت بخبر البحث في اليوم الآخر، وعـدم إمكانية وصول الوحي إليــم من الله، أو معرفة شيء من علم الغيب. الجواب على هذه الشبهة: هذا التوهم يقدح في مصداقِية نُزول الرُحي على بشر، ودلائل النبوة، فالطعن في المصدر تكذيب لكل الأخبار المنقر لـة


 تطعن في صحة دلائل نبوة من أخبر بالبعث.



ولم يكتقوا بالاتهام بالتكذيب، بل طالبوا بمطالب التصديت في أنه رسول




 رقيب، أو جزاء.
ثم طالبوا بأن تكون أخبار الغيب تأتي عن طريق المالائكة ليصدترا بابها




 الربويين المعاصرين، ومقصدهم من إنكار الديانات هر: إنكار اليعـ والحساب في اليوم الآخر، فتتالشتى في حياتَهم كل الحبادات والأوامر والنز اهي الشرعية.
ويناقش أمثال هؤلاء بتذكيرهم بإجماع الرسل والمرسلين"' الذنين
أول الرسل نوح



يستحيل تواطؤهم على الكذب في الخبر الواحد، وهذا رادع لهذه الشبهات والتوهمات، التي تصُّ عن الإيمان باليوم الآخر والتصديق به، ثم إن حقيقة

(المرسلات: ال).
وأن الرسل الذين ير سلكـم النه ويؤيدهم بالمعجزات الباهرات، والبراهين
 الصادق، فال مجال إلا للتصديت واليقين، بمصداقية الر سول وسا(مة دعبر اهـ،

 والأنبياء لا تأتي بما تسنحيل الققول وقوعه، وإنما تأتي بمحارات الحقولن. فما دام أن العقل يقبله ولا يستحيله؛ فيجب قبوله وعـدم نفيه بحجـة أنـه خروج عن المألوف والحادة، وهذا كما إذا جاه رجل لم نعهبد عليء إلا الصدتى

 الدالة على صحة الإخبار الغيب التي نقلها من عند الشّ 1 الشَ ونلحظ مما سبق أن شُهبات الهنكرين لليوم الآخر ليسى لها مرتكز يدلِ


 رالنتر.

الـشبهات؛ تُتيجة للنجهل المركب والمطبق عليهم من كل النواحي، وهي: 1 - الـجهـل بـالر با الخـالق الحكيم القَادر وصفاته - سسبحانه - هـــا الجهل جحلهم قاصري التصور لمدىئ القدرة الالهية العظيمة التي لا يعجزهـا

Y Y ب الجهـل بكمال الأمر والإرادة الربانيـة التـي تتجلمى في كلمة: (كن
فيكرن).
r - الجهل بالغاية والحكمة من خلق الكون والإنسان في هـذه الأرض،
 فبـان انـاتج عـن قَصور في عقـو لمـم، وضـحالة في تفكيـرهم، وسقامة في

أذهانهم، ناستْعدوا حدوث البعث في العقول، وقالو ا باستحالته في الواقع!

الانطالق إلي النساد رالفجور دون رادع ضمير حي.
 سسبل إلـئ معرفتّه إلا عن طريـق الرسـل المؤــدة بـالمعـجزات، التي جاءت
 يكافأ فيها المححسن وينمّم، ويحاسـب فيها المسسيء ويعاقب, وقـد قررت الأدلة والبراهين التي ناقُشت شبهاتهم شُمولية العلم الإلهـي، وعظمـة قلدرته، وكمال حكمته جل في عاله.
وبهنه الاستدلالات العقلية المتنوعة المستو حاة من داخل النفس والكون، دلت عليها النطر السليمة، والعقول الرشيدة؛ نلحظ أنها لم تترك أدنى شبهبة



梠漛卷

## الشبسة الثالثة:

## وصف المعجزات بالسحر

حيث قالوا إن معجزات الأنبياء هي من جنس سحر السحرة، يستخدمون السحر لإخراج الناس من أرضهـم وتكون لهـم السيادة في الأمر.

 .(ro-ri

مضمون الشبهة:
أن معجزات موسى بها الرياسة عليكم وإخراجكم مسن أرضـكم ومـوطنكمب، وتكـرن الكمربـاء لـ. ولبني إسرائيل من دونكم.





 (الذاربات: 9 ).

الجراب على هذه الشبهة: أن هـذه الشبهية تالشمي غبارهـا بعـل اجتماع موست وهارون اليسحرة الخبيرين بالسحر أكبر دلِل على أن ما جاء به موسـئ ليس من جنس اللــحر، بل هو خارج عن نطاق السحرة وإمكانيات أعلم ساحر، وإنمـا هي مؤِبدة من قدرة عليا ليس لأحال سلطان عليها، فخروا له ساجلدين.


 عن الانقياد للحن - إذا ظهر -؟ أبتُ واستكبرت عن التصديت. وهذه الثبهة مندرجة منذ القديم في جميع الأمم، يرمي .با الدكذذبون

 وقوم عيسِئ

وهي تهمة قذف بها رسولنا اللكريم محمد


ولاعجب من هذا التواطؤ علمُ الإنكار والتوافق في إصدار الأحكام،

فالكفر ملة واحدة.


وقد التبس لدى طائفة من الناس بين هـنه المقولة وحادثة سـحر النبي
 كان يخيل إليه أنه يفعل الشيه وما ينعاله، حتـي كان ذات يـوم دعـا ودعا، ثـم قال: الأشعرت أن الهَ أفتاني فيما فيه شُفاتي، أتاني رجالان: فقعد أحـدهما عنـ
 مطبوب، قال: ومن طبه؟ قال لبيل بن الأعصمه، قال: فيما ذا؟ قـال: في مشط ومشاشة وجف طلعة ذكر، فَال فـأين هـو؟ قـال: في بـُر ذروان"؛ فخرج إليبـا
 الشياطين"، فقلت: استخر جته؟ فقال: صالا، أما أنا فقل شفاني الشه، وختشيت أن

يُّر ذلك على الناس شرا" ثم دفنت البيزر "
ومضمون شبهتهـم:







الحقيقة : فبالتالي يُحَّمب العقَل ويرفض الحديث؛ لأنه ينـافي العصمة ويطكـن في منصب النبوة ويشُكك فيها.
قمال توم إلئ التشكهك في رواية الحلديث وتضعيفه، والحـديث ثابـت تي
الصحبحين! فالا يرد.
الرد عليهم: أن هنا القول باطر؛ لما يلي:






 تعرض للأبدان البشرية تم تزول".). - أن السحر إنما تسلط علىي ظاهرهو وجوارحـه، لا علمي قلبه واعتقاده وعقله، ومعننى الآية عصمة القلـب والإيمـان، دون عصمة الجـنـد عمـا يرد عليه من الحوادث الدنيوية. - ويتضح من ذلك أن جملة: (أنه كان يخيلـ إليـه أنه يفعل الشـيء وما

يفعله）المفصود بها：أن السحر أثر على النبي تأثير ا ظاهريًّا بدنِّا، وليس تأثيرِا عقلنًا يتصور الشُيء علن غير حقيقته．
－（أن النبي الشُرعية في حال صحته و حال مرضه، ومعصوم من ترك ك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب النه عليه تبليغه، وليسى دعصوما مـن الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نتص فيه لمتزلته ولا فسساد لمـا تمهـد من ．
－（لم يغير عليه شُئًا من الوحي، ولم يداخله شيء في أْمر الشريعةَ بسسبه،


 －وتبوت الحديث عند البخاري وهسلم في صحيحهما وعند أهل العلـم يعني：أن الحديث في أعلى درجات الحديث الصحيِّ، و وفدئبت عند الإمـام أحمد وابن ماجه وابن حبان، فهو بلا شك حـديث ثابت صحيح． －وقّد أجاب علماء الحديث وشر احه على ذلك＂＇．类漛漛

$$
\begin{align*}
& \text { تعلين صحيح البخاري (1/1.1 (1). } \tag{1}
\end{align*}
$$

 وزاد المعاد في هدي خير العباد، لابن الثقم（1）／（1））．

## الفمطل الذامسل:

## دحض شبسهات المالحدين عن اليوم الآخر

ووشتّل على مبيثين: :

- المبحــثـ الأول: بيــان مـنسج القـرآن الكـريم فـي
دحض شببسات الدهرية.
- المبحث الثاني: شبهات المنكرين لليوم الأخر والـرد عايسا.


## |الفصل الخامسل:

## دحض ششبسات المالحدين عن اليوم الآخر

قد جاءت الآيات القرآنيـة والسنة النبوية شُـاهدة علمي حقيقـة المعاد الأخروي والبعث الجزائي للخليقة بعد موتهم في مواضع كثيرة، وأنه واقع لا لا لا




 الصريحة تنّند حجج المنكرين بالحجة والبرهان.


 بدلالة ملزمة لضرورة الجزاء الأخروي ومحاسبة المحسن علىئ إحسانه، والمسية علئ إساءثة.








 تال نعالى: \$ كا









$$
\begin{align*}
& \text {. } 1 \cdot r-1 \cdot r \text { ( } r \text { ( } \tag{1}
\end{align*}
$$

الكبماوي لا يو جد بعد الموت، إذن: فلا حياة بعـ الموت)"".

وإن ضـرورة الحاجــة إلـئ الحيـاة الآخــرة، غريـزة إنسانية في الطلبـعـد
 (أنز عقيـدة الحيـاة بعـد المـوت "الاأدرية مفر حـة cheerful agnosticism"
 المعاصرين، فهم يرون أن عقيــة الآخرة اختر عتها عقّالية الإنسان الباحثـة عـن
 وإنما يدفعه إلئ الإيمان بهذه العقيدة أماله في الحصول علئ حياتـ الدغضضلة،
التي لا جهد فيها ولا كدح.
 بأنه سوف يظفر به حتى الموت، ولكن التقيقـة - كمـا ير اهـا الفا(سنغة - : أن
لا وجود لشيء كهذا العالم الثاني في الأمر الواقع!

وفي الحقيقة: إن هنا المطلاب الإنساني "دليل تنسـي" قوبي علمئ وجـرد






الإسارم يتحائ، ر حـيــ اللـين خان (Ar) .

وهذا الوانع نفسه يدلنا على ترينة قوية بإمكان وجود العـالم الآخر، وإنكار هذه الحاجة النفـــية بدون أدلة يتنبر جهالة وتعصبًا .









 صربيحة، وأمشال مضروبة، واستدلالات منطقية خالية من التعقيد الأرسطي؛
 المنكرين له وللمعاد يوم القيامة ما يلي: \% \% \%

## |المبحث الأول:

# بيان مسmج القرآن الكريم <br> في دحض شبسات الدهرية 

## - الاستدلال بدلالة السبر والتقسيم"'.

 جاحدون للرب مشتون للمربوب، نافون للصانع مثبتون للمصنوع، وكان كثير منهم يتبجح بهذا الإنكار والالحلاد من ملاحدة العصر من دهريِين، ومـاديين،


 الوجدان، بجمال البيان، وبإيجاز الكلمـات، وتعجز الألباب الدتكبكرة عن





 أن الأمر لا بـخلو من أحد هذه الأمور، تقسم ـُم تختبر الأصناف لإبطال القسمهة الباطلة وإبقاء الصحيحة منها.

مناك فروض يرجع فرض واحد إلىي الأصل لهذا الوجود الكوني: الأول: أن يكون الو جود الإنساني خُلِّق من غير خالق، أي: من العدم!
الثاني: أن يكون الإنسان أوجد نفسه بنغسهـ!

الثالث: أن يكون تُمة خالتَ موجد أو جدهم واجب الو جود بنفسه. فأمـا أن يكــون الوجـود وجـد مــن عـدم، فهــذا باطـل بالبداهـة العقلِـة؛ لاستحالة صلور الوجود من عدم؛ لأن الحدم يعني عـدم الوجـود، فـالا بوجـد عدم الوجود وجردوا، والقول بهذا الفرض يستلزم التناقض، وهو كون التشيء مرجوردا ومعدومًا، وهما نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وأما الفرض الثاني - وهو كونهم خالقو أنفسـهـم بأنفسهم -ه، فهذا باطل؛

 الوجود، والو جود عدم العدم.
وبهذا يبطل الفرض الأول والثـانِ ويستحيل حـــونهما، يبقـي الفـرض


 على "به، واب" على "ج"، و'ج" علئ "أه، التعبيفات، الجرجاني (0 1-1).

الثالث - وهو وجود خالت خلقهـم وأو جـدهم بعا عـمهم -ه، وهـو الفـرض الصحيح الذي بجسلد الحقيفة بال شك ولا جـدال ولا هـراء في وجـود واجب الو جبد، الخالق، الغني بذاته عن غيره"".
(إن هذا تقسيم حاصر، ذكره الشَ بصيغة استفنهام الإنكار؛ ليبين أن هــنه

 النقيضين باطل، فتعين أن لهـم خالقًا خلقهـم.

 بد له هن واجب ونححر ذلك. وعلى كل تقدير؛ فقلد لزم أن الوجود فيه موجري2

 والمسلمات العقلية، فـال يشكك في وجـودهو لا بطالب بالـلـلِل إلا م- لـبـس عليه إبليس فغزع عن الطريت المستقيم، وكابر بعد قِام الحجة والدلليل، وببانـه
 الرب الخالق الصانع الحكيم الني ينفرد بالو حدانية والربربية سبحانه.

 بالقرآن (
تُّرح حايث التزول ( (Y) .

والضّرورة العقلية تسلم بذلك، يقول ابن تَيمية: (أنه قد عُـم بضرورة


 بد لـ من واجب)"
تُم ترر أن الذي عليه إجماع الأمة أن المعدوم ليس بشُيء، فقال: (الذئي عليه أهل الـنـة والجماءة وعامة عقالاء بني آدم من جميع الأصناف: أن الدعدوم ليسِ في نفسنه شيء وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحئ واحل، وقد




فأنكر عليهـم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهـم أو خلقو اهـر هـم
 السورة أحسست بفؤ ادي قد انصدع". ولو كان المعلوم شيئًا لم يتم الإنكار،

التدمرية (•).






إذا جاز أن يقال: ما خلقوا إلا من شُيء، لكـن هو معـدوم يكون الخـالق لهـمـ شُيئًا معدومًا)").

وقد رد ابن الجوزي على منكري الربوبية من الدهرية، فقال: (قـد أوهـم

 جحلوه، وهل يشُك ذو عقل فِي وجود صانع؟
فَإِن الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنيان ثم عاد فر أىى حائطُا مبنيُّا، علمم أنه






ومما لا شك فيه: أن الفطرة والعقل والشرع تـدل دلالة واضهحة علمى الصانع، بل تلزم الدهرية المنكرين باثبات إله واجب الوجود بذاته، وقد ساق الق
 أثبـت شــئُّا، بـل أنكـر وجـود الواجـب. قـبل لـه: معلـوم بـصريح الحقـل آن المو جود إما واجب بنفسه، وإمـا غير واجـب بنُفسه، وإما قَديم أزلمي، وإمـا

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (18/£) (1). }  \tag{1}\\
& \text { تليس إبليس (ع.) } \tag{r}
\end{align*}
$$

حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما متخلوق مغتقر إلـن خالق، وإما غير مخلوق و لا منتقر إلى خالتّ، وإما فقير إلى ما سواهن وإما غني عما سواه الما وغير الراجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسشه، والحادث لا يكون إلا بقلديم، والدخلوق لا يكون إلا بخالقّ، والفقير لا يكون إلا بغنتي عنه، فقد لزم - على تقدير النقيضين - وجود موجود واجب بنفسه قلديم أزلي خـالق غني عما سو اه، وما سوراه بخالف ذلك.

وتالد علم بالحس والضرورة وجود مو جود حادث كائن بعد أن لم يكن،
 غنًّا عما سواه، فيّبت بالضرورة وجود موجودين: أحدهما غني والآخر فقير،

 يتقر في الأذهان و جود واجب الوجود بذاته غنِّا عما سواه، وتتراجِ القّلوب
 والخضوع له أو التكبر والصدود عنه. - الاستدلال على وجود الله بالموت والحياة.

تعتبر ظاهرة الموت والحياة أكبر دليل لمـن له عقـل وفكـر علئ وجود
 الروح؟ وماذا بعد الموت؟

[^0]فـالموت والحيـاة ظاهر تـان متكرر تـان في الحس الإنساني، ونـادرًا مـا مـا

 عليها الموت؟
وفي سياق الآيات القر آنية تبصير واضح بهنه الحقيقة، ووردت دلاثل
 الكرن والخلق المعجز الذي لا يقدر عليه أحد إلا الشّ جل شـأنه.
 الني خلاتها؟ وأي قدرة معجزة جعلت تلك الخلية تتحرك وك وتنمو وتكبر وتشتكل في أشكال شتَىْ؟

 - مبحانه - هو الذي أودع فيها ذلك السر المعجز: سر الحياة؟! ثم حين تموت تلك الخلية الحية، ويموت الكـائن الحي: ألـين تـنهب
 سواء أكان نباتَا أم حيوانًا أم إنسانًا .

 حباه؟!

ترى: لو كان أمر حياتها بيدها هل كانتت تتخلمئ عن الحياة أبَدا؟ كالا!

ولكنها تموت؛ لأن الهَ تضى عليها الموت، وهذا هو السر الحقيقي وراه كل الأسباب الظاهرة للصين!
 رباني)
والآِات في الكورن والانْنس كثيرة لا حصر لها، في أن الحياة والموت
 منعهبا، وسن يشكك في قلدرته علئ الإحياء والإماتة، يشكاك في قدرته هِ البعت بوم القيامة، وقد أورد ابن القيم استدلالَا قاطتًا على قدرّه


 الكثر به البتة. فذكر تعالى أربعة أمور، ثلالثة منها مشُهودة في هذا العالمب، والرابع متنظر موعود به وعد الكق:
الأول: كونهم كانوا أمواتًا لا أرواح فيْهـم، بل نطنًا وعلقًا ومضنة مواتًا لا
حياة فيها.
الثاني: أنه تعالىي أحياهم بعد هذه الإماتة.
الثالث: أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة.

ركائز الإيaان، aحدل نطب (Y0).

الرابع: أنئ يحييهم بعد هذه الإماتة فير جعون إليه، فما بال العاقل يسُهـ

 الذي يعجزه عن إحيائكم بعل ما يميتكم؟ وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد
 الاستدلال على وجود الخالت وصفاته وأفعاله على المعاد)"". وأن دلاثل وطرق معرفتـه سبحانه واضحة، مـن دلائل عقلية، ونقلية، ونطرية بليهية، تصلـح بـضرورة وجود خـالت لكـل مخلـوق، وتبطل الـشبه، وتزيل الأوهام، وتجلي صدأ القلوب، وتشفي عليلها، وتروب غلياليلها، وتبطل التضليل، وتزيح غشاوة الضاللة. وأن الطغـاة مهحـا بلـن بهـم الإلحـاد والـصدودوالكفـر فـداعي النظرة المر كوز بالنفس البشرية يعترف بو جود الهه وبخالقيتّه للكون سبحانه. وقد جاءت آيات تدل على اعتراف الصنف الآخر صن الدهرية برجيد الهّ مع إنكارهـم للمعاد واستبعادهم وقوعه، ومن الأقورال التي نصرح






 (العنكبرت: זT).
وقـد جـاءت الأدلة القاطعة والبراهـين الـساطعة لإثبـات حقيقـة البعــ واللجزاء، وقد أورد القرآن الكريم مسالك عقلية لدحض هذا الفكر الإلحادي منها، ومداجة هنكريه، يمكن تصنيفها إلى صنفين: ا - الـرثهان الأول: وريشمل الأقيـسة الـصريحة، والأمثـال المضضروبة، والاستدلالا لات العقلية.
r - البرهان الثاني: أن حكمة الهُ وعدله تقتضيان البعث والجزاء.半 الأقيسة الصريحة: 1 - قياس الأولىي"

إن استخدام هذا الثقياس في القرآن الكريم يختلف عن استعمال الفا(سفة والمُناطقة، فيؤخذ هنا باعتبار الأولوية. وقد ورد في الإلهيات اإثبات صغات







 الاعتقاد أيضًا، وجاء التقرير لحتمية البعث والجزاء باستعمال قِياس الأولى!،

لإثبات المعاد يو القيامة في الضمائر.

## ويتضمن:

أ - قياس الإعادة والبعث على النُنأة الأولى. ب - قياس الإعادة والبعث على ما هو أعظم منها. أ - قياس الإعادة والبعث على النشأة الأولى:





 بعد العدم، فال يعجزه إعادتها بعد فنائها.





任


 ربذكر ابن التُهم أن الهُ
为又








 （r14r）（
انظر: إعام الدونعين عن رب العالمين (1/9 ـ 1) .
 وقد تضمنت هذه الآيات سبعة أدلة علمئ إمكان البعث والرد العقلمي

علئ منكريه:
1 - (تذكيره بمبدأ خلقه من نطفة في قوله تعالى:

 نسي خلقه ضُربَ لَ هذا المثّل.
Y -

\& - الاستدلال الثاطح والدليل البالغ على إثبات جحرده يتضمنها
 إيجاد المبادئ أصعب في مطرد العرف وحكم العقل هن رد شـي = كان إلـن ما
 0 - الإخبار بعموم علمه لجمیع الخلق، فإن تعذأر الإعادة عليه إنما يكرن ن لثصرر علمه أو فصور في قدرته، ولا قصور في علـم مـن هـر بكـل خلـت علـيم،






فيكون، وبِده ملكوت كل شيء، فكيف تسجز قلدرته وعلمه عـن إحـيائكم بعـا مداتكمب، ولم نسجز عن النشأة الأولى ولاعن خلق السماوات والأرض؟؟)(". 1 - (احتح بالإبداء على الإعادة، وبالنششأة الأولى على النشئة الأخرى؛؛ إذ كل عاقل يعلم علمًا ضروربًا أن من قلدر علئ هذه قَدر علئ هذهه وأنه لو كان عاجزًا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز . ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالتّ على هخلوقشه، وعلمه بتفاصيل خلقه؛ أتبع ذلك بقوله: وا وَهوُ

,صصرزته وعلله الأربع. وكذلك هو عليم بالخلق الثاني وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه؛ فإن كان تام العلم كامل القدرة؛ كيف يَعلر عليه أن يحبي العظام وهي رميب؟؟!)"ها V البعث؛ بيَّن - جل وعال - أن من أنكر البعث فهو نَاسٍ للإيجاد الأول،





(r)









 شربربون مخلوقرن مقهورون على ما يشاء خالفكـمب، وأنتم لا تقلدرون على
 ومع ذلك فلو كتتم علئ هذه الخلقَة هن القوة والثـدة؛ لنفذذ أحكامي وقلرتب ومشُيشتي، ولم تسبقوني ولم تفوتوني، كما يقول الثقائل لمن هر نِ فبضته: اصعد إلى السمماء فإني لاحقك؛ أي : لو صعدت إلى السماء لحشَتكا

أعجزتموني ولما فتموني)"'. .





 إعادتّهم أقدر؛ ولا غرابة في ذلك وهو الذي أنشأهم في النشـأة الأولى ابتداء. ب - قياس الإعادة والبعث على ما هو أعظم من ذلك.
في اسند لال القياس السابق قررت الآيات إمكان المعاد سن خلال تنكير
 جاءت الآبات بقيَاس الإعادة على ما هو أعظم منها، ويراد به: أن إمكان خلق الأكبر والأعظم، وقدرته على: ذلك دلالة واضحة على: قلدرته على ما هو دونه
 الإعـادة والبعـث، وأكــد هــا التيـاس بـضرب مـن الأولـى، وهـو أن خلـت


ومما لا شُك فيه: أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان؛ لقوله تعالى:


قال شـيخ الإسلام ابن تيمية: (فإنه مـن المعلـوم ببداهـة العقول أن خلت السماوات والأرض أعظم من خلق أمثـال بني آدم، والقـدرة عليه أبلع، وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك)".".

$$
\begin{align*}
& \text { ! إعالما المونعين عن رب العالمين (1) (1) ) }  \tag{1}\\
& \text { درء تعارض العقل والنقل (rr/1 (rr). }
\end{align*}
$$

فالسماوات والأرض من أوضح الأدلة وأبينها للإنسان، وذلك؛ لعظمتها وسعتها، ولتباين الأححام بين الإنسان وبينهما، وإذا تمكـن من هـذا الخلـق


أن كان؟!




 الطبري - في بسطه للدليل العقلي في هذه الآية على حقيقة المعاد - : (يقول


 خلق السماوات والأرض، يقول: فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو أهظم بن بِ


 ويقول في معناه ابن الحنبلي: (من قدر على خلت السهاوات والأرض؛

$$
\begin{equation*}
\text { تنــر العلري (. } 00 \mathrm{C} \text { ). } \tag{1}
\end{equation*}
$$

قَدر على: خلق هذا النوع اللطيف والشكل الضعيف، وإذ قدر علئ إيجاده قذر على رده بعد نفاده، ثم أخبر سبحانه عن نفسه بماذا يخلق الأثياء

 المو جود والمعلدوم، والإبداء والإعادة، وجعل الرجوع خاتمة الكلام؛ لأن الإنكار لـه والأذلة أقيمت عليه)".
,أن اللسماوات والأرض خير شاهد على قلـرة الهه وعظمة خلقه وقدرته

 ما دونه بكثير أقلدر وأقلر.

فقمن قلدر على ححمل قنطار فهو على: حمل أوقية أشد اقتدارّا، فأخبر سبتحانه أن اللي أَبدع السماوات والأرض، علئ جلالتُهما وعظم شأنها وكبر أجسامهها وسعتهما وعجيب خلقتههما، أقلر على آن يحيبي عظامنا قد




ثم أخلذ سبحانه ذلك وبئّن بيانًا آخر يتضيمن - مع إقامة الحجـة - دفـ شُبهة كل ملحـد وجاحـل، وهـو أنـه لـِيس في فعله بمتز لـة غيره الذي يفعل
استخراج الجدل في القرآن الكربم (1 هم .

بالَآلات والكلفة والتعب والمشعقة، ولا يمكنـه الاستقالال بالفعل ، بل لا بـد معه من آلة ومشُار كُ ومعبين، بـل يكفي في خلقـه لمـا يريد أن يخالقه ويكونـه نُنس إرادته، وقوله للمكون: كن؛ فِإذا هو كاتن كما شاءه وأراده)"،.
 الكريمة في التُرآن لإثبات إمكانية إعادة الخلتى وبعثهم، ومثَل لـه بتِياسه علىي
 السماوات والأرض، وهي أكبر من خلق الإنسان بـالا شُـك، فدـن بـاب أولـىـ قلرته على إعادة خلق الإنسان الضعيف، الذي لا تناسـب بينه وبسن عظمـة السماوات والأرض. \# - ضرب الأمثال.
الأمثال المضروبة في القر آن والسنة هي أوسع المجـالات التـي كان من
 العقلي بعينه، فإن المثل مأخوذ من المثال، وهو النمـوزج اللذي يقـاس عليه، لوجود المماثلة والهشُابهة بينه وبين ما يقاس عليه"،. ضرب المثل (يو ضح صورة المقصود وححكم) (1) .
وقد ذكر ابن القيم الغرض من ضـرب الأمثال؛ فقـال: (لتقريب الهـراده.

وتصرف).

وتفهـم المعنى'، وإيص⿻اله إلى' ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بـصورة المثـال
 باستحضار نظير ه؛ فإن النفس تأنس بالنظانئر والأشباه الأنس التـامه وتنفر مسن



الـهراد، ومزكية لـه)"."

وضروب المثل في القر آن الكريم على البعث، ثالثة:

$$
1 \text { - فياس الإعادة والبعث علئ إحياء الأرض الميتة. }
$$

Y - تَياس الإعادة والبعث على إحياء الموتى في الحياة الدنيا. r - قياس الإعادة والبعث على إخراج النار من الشُجر الأخضر. 1 - قياس الإعادة والبعث علئ إحياء الأرض الميتة. تقريب حعيقة البعث من الأذهـان بضرب المشل للمنكـرين الجاحـلـدين، وذلك بتصوير صسورتين متقـابلتين، إحيـاء الأرض الميتـة، بإحِياء الأجسساد
الميتَّ، وقَد جاء ذكر إحياء الأرض الميتة في مواضع كثيرة من القرآن"ا.


(فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشُـاهدوه علمن الإحياء النذي استَبعلوه، وذلك قيـاس إحيـاء علـي إحياء، واعتبـار الـشيء بنظيره، والعلة الموجبـة هـي عمـوم قدرته سبحانه، وكمال حكمته؛ وإحياء

الأرض دليل العلة)(")


 قـال ابـن التـيم: (جـل الله - سببحانه - إحيـاء الأرض بحـل موتبا نظير إحياء الأموات، وإخراج النبات منها نظير إخراجهم مـن القبور، ودل بالنظطير على نظير و، وجعل ذلك آية ودليلًا على خمسسة مطالب: أحدها: و جود الصانع، وأنه الحق الدبين، وذلك يستلزم إنبّات حسنات


الثاني: أنه يحيبي الموتى'.
الثالث: عموم تلدرته على كل شيء
الرابع: إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها.





عناصر الحِاة، وصارت جثيًا بالية، وعظامًا خاوية، وأنه سبحانه يحيها كما يحیي الأرض الجدباء القاحلة بالنبت والزرع الِانع، و(قد كرر سبشانه ذكر هذا البليِل فِي كتابه مرارا؛ لصحة مقدماته، ووضوح دلالته، وقَرب تناوله، وبعله من كل معارضة وشبهةً، وجعله تبصرة وذكرى)"، كما قال تعالى:

㐿
( (1) $-v:(3)$


 بلين، قال: (افاله أعظم"|، قال: قلت: يا رسول الهّ، كيف يحيبي الشه الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: پأما مررت بوادي أملِك مَخْاْو؟"، قال: بلىّ، قال: رأما مررت به يهتز خضرًا؟"، قال: قلت: بلي، قال: ا(اثم مررت بـه مححأخ؟"، قال:

(1) إعلام المو قعين عن ربـ العالدين (




## Y - قياس الإعادة علئ إحياء الأموات في الحياة الدنيا.


 النُوس المططورة على الإيمان بتحققة، وذلك بواقع الـنين أحياهم الهُ بعد
 القرآن، تُدَلُْل علئ إمكانية البعثِ ووقوعه حقيقة. 1 - أي تصة الرجل الذي أماته الش مئة عام تم بعثّه، والمشهور أنه (عزير) (




 إن ثبوت قدرته علئ الإحياء بعد الموت والفناء هي دار الدنيا، دلر بلر هرة


r - و وي قصة موسى:
تثــير ابن كثير (1 / / / ).

Q (3)㑕

 يقول: ماتوا، وكان مونهم عقوبة لهمم، فبعثوا من بعد الموت لِيستوفوا




النَّرَت)":



 الطاعون، قالوا: |انٔتي أرضًا لِيس فيها موت)! حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا، قال لمهم اله: الاموتوا". فمر عليهـم نبي من الأنبياء، فدعا ربه أن يحييهم'

$$
\begin{align*}
& \text { تفسير ابن كثير (Y/1 / (1) (باختصار). }  \tag{1}\\
& \text { تنوير المقباس من تفـسير ابن عباس (11)، } \tag{Y}
\end{align*}
$$


. "1)
0

 Y - وفيما أخبر الهَ عن عيسى:




 كيُر: (ذكر غير واحد من الملف: أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزهمان شاك
 الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الها أهل الكهع حجهة ودلالة وآرية على

5
وهـذه الـدلائل والوقـائع الحسسبة التـي استـدلت بهـا الآيـات في إحيـاء
 ونحالها؛ لتواتر الأخبار الصادقة التي توجب التطع بحقيقة وتوعه لا محالة.
r - قياس الإعادة علي إخراج النار من الشُجر الأخضر.
 الأخضر، هو من أبلغ الأدلة، ومن قِياس الشيء على نظيره، وبرهان على

 هن الشُجر الأخضر نارًا تُخْرق الشُّجر، لا يمتّع عليه فعل ما أراد، ولا يعجز

أولـ مرة)"،

والآية خير شُاهد على ربوبيته وكمال قدرته على إحياء الموتى، ومعناه:
 المتنافيين بفعل ذلك)|"
وهذا الرد العقلي من أرشد الأدلة (على دليل واضح جلي متضمن للـجواب عن شبه المنكرين بألطف الوجوه وأبينها وأقر بها إلى الحقل، فقال:
 هذا دليل علئ تمام قدرته وإخراج الأموات من قبورهمب، كما أخرج النار من الشُجرة الخضراء.

وفي ذلك جواب عن شبهة من قال من هنكري المعاد: الموت بارد يـابس، والححياة طبعها الرطوبة والحرارة، فإذا حل الموت بالجـسم لـم يمكـن أن تحـل

فيه الحياة بعد ذلك؛ لتضاد ما بينهما، وهذه شبهة تليق بعقول المكــبيين الذين لا سمع لهم ولا عقل؟ فإن الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحـد ليلزم مـا
 |الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة تخرج منه النار الحارة اليابسة)"،. وقد خصص ذلك أبو الحسن الأشعري"' بمـا يشاهله النـاس بشجرتين
 |العفار والمـرخ" - وهمـا شـجرتان خضر اوان إذا حكت إحـلـاهما الأخرىى بتحريك الريح لهما؛ اشتعل النار فيهما - على جواز إعادته المياه في العظام النخرة والجلود المتمزقة)(1) وفي هذا الثليل حجة قوية وبرهـان واضـح وجـواب مسسدد لكـل ملحـد
إعام المو قعين عن رب العالبين ( / / 11).



 (r\&v/r)



 ومجمع الأمطال، للميدانب (YVOY).
رسالة اللى أهل الثيثر، أبو الحسن الأشعري (91 - 9Y).

منكـر لقَدرة الهله (ناخخر سبحانه بإخراج هاه العنصر، الذي هو في غابة الحرارة واليبوسة، من
 وتنقاد لـه هو اد الهخلو قات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذذي يفعل مـا
أنكر ه الملحد و دفعه من إحِياء الحظام وهي رميم) "'،



عن الإيمان، فال تملك إلا التسـليبم لهذه الحجحج القرآنية.系 الاستدلالات الحقلية: ا - الاستدلال علئ البحث بـظيم خلقه للإنسان.
 تقويم، يتّمالكه القجب ويو فعه بالعلم به سبحانه وبجالال قدره، وعظيم صصنه، وكمال قَرته، تأمل دقة وصفه لمراحل خلق الإنسان في هذه الآية





 بالأخضر إلئ أن المراد اللون. انظر : التحرير والتُوير (VV/Y). (V).


 مني إلى العلقة، ثم إلى المضغة، ثم خلقه وشق سمعه وبصره، وركب فيه الحواس والقوى والفظام والمنافع والأعصاب، والرباطات التي هي أسره"،. وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكامه وأخرجه على هذا الشُكل والصورة التي هي أتم الصور وأخحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانِة؟! أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سلئ؟! فلا يليق ذلك بحكمته , لا تعجز عنه قَرته)
重
 الخلتق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه؟ وتنارل








القدرة للإعادة إما بطريت الأولىّ بالنسبة إلى البداءة، وإما مساوية علىي القوليِن



(أي : قلرتنا صالحة لجمعها، ولـو شُئنا لبعثنـاه أزيـل ممـا كان، فتجعـل
بنانه - رثب أطر اف أصابعه - مستوية)|"،.

ثال ابن القيـم: (أنكر على الإنسان حسبانه وظنه أن اله لا يجمى عظامه



قادربن على تسوية بنانه)(17).

وفي هذه الآية خصص البنان دون (بقية الأعضاء، أي : نقدر على أن نسوي
 قـدر أيضًا عليه في الإعادة، وإنما خصص البنان بالذكر؛ لأنه آخر مـا يتم خلقه، فكأنه قيل: نقدر على ضمم سلاماته على صغرها ولطافتها، بعضها إلى بعض، كما كانت أو لألا من غير نقصان ولا تفاوت، فكيف القول في كبار العظام)"،.

$$
\begin{align*}
& \text { تفــير ابن كـير (YVT/A) (Y) } \tag{1}
\end{align*}
$$

فلو تأمل العبل عظيم خلعته؛ لعلم أن المعاد حق وهو معلوم بالحتـل مع

## Y - الاستدلال على البعث بإخراج الشيء من ضده.

إن المنكـرين للمعـاد يشههـون هـالك كا الإنسان ومراسـم دفـنه، وفنـاءه في الأرض وتفتـت أجزائه، فيستبعدون إمكانية إعادته بعـد أن تحلل واختلـط بالتراب، فجاءت الآيـات القر آنيـة البينات الهاديات تجلمي قـدرة الهس و كمـال ألوهيته في إخر اج الشيء من ضلده ويقصل بهذا الاستدلال: إخراج الحي مـن الميت، والميت من الحي، وإخراج النبـات من الأرض القاحلـة، والنـار مـن الشجر الأخضر - كما تقدم -، وفي هذا برهان قاطع على عظمة كمال قـدرتـه الربانية، مما يستدعي الإيمان بأننه لا يتجزه شيء في في الأرض و ولا في المسماء، فكيف بإعادة الحياة إلى مخلوق ميت؟ 1



 الأشُجار بعد عريها، وعود النهار بعد زواله، والليل بعد ذهابه، وإخراج الـا الحي
 الفاعل لذلك، والمخترع له والقادر عليه، وحكمته إظهار ما استّر عن خلقـه (من تدبيره، وما النشأة الثانية بأعجب من الأولى)").
اسنخراج الجدل في القرآن الكريم (\& م).


 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي)"
 قدرة الححي الذي لا يِموت، الذي يخرج الحي من الميت، والميت من الحي، قال ابن كتير في وصف ذلك: (هو ما نحـن فيهه مـن قلر تـه علمى خلـق الأشياء المتقابلة، لِدل خلقه علي; كمال قدرتة، فمن ذلك إخراج النبات من الحـب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة، والنطفة هن الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤهن)|". أمـا عملية الإحيـاء والإماتة، وخحروج الـحي من الميتع، والميـت من الححي؛ فهي (العملية الدائبة التي لا تكف ولا تني لحظة واحـدة من لحظطات اللِـل والنهـار في كـل مكـان، علـي سـطـح الأرض، وفي أجـواز الفضاء، وني أعماق البحار، ففي كل لحظة يتم هذا التحول، بل هذه المعجزة الخارقة التي لا نتّبه إليها لطول الألفة والتكرار، في كل لحظة يخرج حي من ميت، ويخرج ميت من حـي، وفي كـل لحظة يتحـرك بـرعم سـاكن مـن جـوف حبـة أو نـواة فيفلقها ويخرج إلى و جه الحياة، وفي كل لحظة يجف عـو د أو شـجرة تـستوفي


$$
\begin{align*}
& \text { إعلام الموقعين عن ربا العالمين (1/1/1) (1) }  \tag{1}\\
& \text { تفـير ابن كثير ت سلامة (r/^/T). (r } \tag{r}
\end{align*}
$$

الجديدة اللساكنة المتهيئة للحياة والإنبات، ويوجد الغاز الذي ينطلق في الجـو
 إنسان أو حــوان أو طــائر، والجثـة التـي ترمسى في الأرض وتختـتلط بالتربــة وتشتنها بالغازات هي مـادة جديـة للحيـاة وغـذاء جديـد للنبات فالحيوانِ والإنسان! ومثل هذا يتم في أغوار البحار، وفي أجواز الفضاء علئ السواء.
 ويراها على هدئ القر آن ونوره المستما من نور الهّه.

 r - الاستدلال علنُ البعث بحصهول اليقظة بحد النوم.
 أن النوم (موتة صنرى) )، واليقظة بحد النوم أشبه ما تكـون بالبعـث الأكـبر يبّم
 البشرية، وقد لفتت الآيات الكريمـة إلـئ الاستشهـاد بـه على إهكانية البعث ووقوعه.






 وكما تحصل اليتظة بعل الموتة الصغرين (النوم) تحصرل الحيـاة بعـد
الـوت يوم الثقيامة.

والقر آن الكريبم مليء بالحجحج والبراهين العقلية، التي تدحض كـل شُبه
الـنكرين للبعث، مهـمـا اختلفت تو جهـاتهم وتفكيرمهم وأسـاليبهـم في التعبير عن هذا الإنكار والجحودد، ويقيم عليهـم براهين حسية وعقلية، سهلة التصور تدل على حقيثة المعاد.
ونلحظ مها سبني: أن قضية البعث والنشور نوقشت وعرضت في أساليب شتـى، وإن هذا من خصطائص الجدل القرآني، فمرة يؤكد وقوعها


ومرة يؤكد البعث استنادًا إلى وقوعه في الحياة الدنيا وتحققه، ويذكر

 وغيرها من الوقائع التي ثُبَت بالخبر القاطع، ولكن لا يسلم بها من لا يصدق بالوحي والرسالات، ولهذا جاء القرآن باستدلالات ودلائل وبر اهين عقلية قاطعة الشُك باليقين. مثل: الاستدلال على البعث بوجود نظيره، وأن القادر على إيجاد الحياة

في الأرض الميتـة، وفي إيجـاد الـشيء مـن ضــهم، فهـو علـئ إحـياء الأمـوات وبعثهم من قبورهم أقدر . ومرة بالاستدلال بقياس الأولى'، وهـو مـا يكـون وجـود البعث والقـدرة
 عقلية ضرورية، تستلزم حتمية البعث وإمكانه، فال يجحاه إلا معاند مستكبر. (وهكذا فتنوع عـرض القضية الو احـدة يزيـــ في سـبل الإقنـاع وضـروب الهلايـة؛ حتـى يو افـق مـشارب النـاس، علـئ تبـاين مقاصــدهم، وتفــاوت مداركهم، فتجد كل طائفة منهم في القر آن ما يقنعها آو يرشدها أو يقطعها)".". - البرهان الثاني: الاستدلال على: المعاد بأن حكمة الهه وعدله تقتضيان البعث والجزاء.
زعم المنكرون للبحث أن لا حياة بعـد المـوت، ولا بـعث ولا نـشور ولا حساب، وأن لا حكمـة مـن الوجـود الإنساني، وأن لا صـحة لحقيـدة البحـث والجزاء التي يتداولها الناس، وأن الغاية هي دوام النوع البشُري، فيموت تُرم ويحيا آخرون!
وقد جاءت الاستدلالات القر آنية الصريحة الدلالة كتقرير حقيعة البحث،
 الأنبياء والمرسلون على وجوب المعاد والجزاء كاف بالرد عليهـم. وإن ذلك من مقتضىن الحكمة الالمهية التي تستلزم عـدم عبية الخلـق في

تيتج الجدل والمناظرة في تقرير بسائل الاعتقاد، د. عثمان علي حسن (1/ 1 ب1).

القرآن الكريـم في كيّبر من الآلـات علمى ثـبوت البعـث والجز اء وأنه واقع لا
 دلت على الححمة الاللهية، وآيات دلت على العال الإلهي. أما مواطن الآيات باقتضاء الحكمة الإلهية، فنوعان:

في أهرهو وحكهـ:


حلالة الآناق، قال تعالى:

 عَذَابَآلَّارِبُ (آل عمران: • 191-191).


 خلقاك حت مؤيـد بالحكم، فهو لا يبطل ولا يزوله، وإن عرض لـه التحول والتحاليل والأفولن، ونحن بعض خلقك كـ لم نخلت عبئًا، ولا يكون و وجودنا من



 الضالة) الة)


 يترك في هذه الدنيا مهـمألا لا يؤمر ولا ينهـى، ولا يتركُ في قبره سدى لا يبعث،
 إبُبات المعاد، والرد علئ من أنكره من أهل الزيخ والجهل والثناد؛ ولهذا قال


 فصار خلقا آخر سويًا سليم الأعضاء، ذكرّا أو أْنثى، بإذن الها وتقديره؛ ولهذا

 بقادر على: أن يعيده كما بدأه؟)(1).
فهل يظن عاقل أن الحياة بلا هدف ولا قِيمـة لمها، ولا غايـة مـن ورائهـا، رأن يخلق هذا الخلق في أحسن تقويمّ، وتستخر لـه الـسماوات والأرض ومـا - آيات تنزه الله
 الهَ تعالى يتنزه عن ذلك.

 وهذه الآبة تقرر أن الحِياة لحكمة، ودلالة علئ البعث، وتتساءل: هل ظُتّتم أنكم مشخلو قون عبئًا ولعبًا وباطاًا بلا حكمة وبلا قصد ولا إرادة منكمب، لتلعبرا ونعبئرا فتّستوون مع البهائم في الخلت والغاية، لا ثواب ولا ولا عقاب؛ ورالنما خلقتّم لهدف وغاية، وهو عبادته واتباع أوامره واجتناب نواهيه،
 المنزه عن ذلك""..

للحياة وأي غاية وراءها؟؟

هل كان يظن أن سيبقى سـئ؟! يمـوت بالا بعـث ولا لا حساب ولا جا جزاء؟! الا وأن هذه السماء التي تظله والأرض التي تقله، وجلدت بـلا حكمة؟! تعالى الشَ عن ذلك.


$$
\begin{equation*}
(0 \cdots / 0) \tag{1}
\end{equation*}
$$


 (عبُّ ولهوٌا، ما خلقناهما إلا ليعمل فيهما بطاعتنا، وينتهي إلى أمرنا ونهينا.

 بذلك أنه لا يخلق شِيًُا باطا)(").
وأن القول بأن الو جود الإنساني خلق عبثًا بلا حكمة ولا بعث ولا جزاء، بسلزم منه القول بأن الخلق الكوني من سماوات وأرض خلق عبئًا تعالـن النه عن ذلك علوُا كبيرًا. - آيات وأحاديث العدالة الربانية:


 النَ أن يقتص للمظلوم من الظالم، في الآخرة بعد انتهـاء الآجالل، كمـا جاء في
 يقاد للشاة الجلحاء، من الشاة القرناء||(1).
تُـــر الطبري (19/ • 19).

رنم


إذا كان هذا العدل والحكمة مع المخلوقات غير العاقلة التي لم تكلف، فكيف بالإنسان الذدي أحسن خلقهه وجمّل صورته، إن من عدل الشه وحكمته:
 ويفرٍق بين الخبيث والطيب، وبين الـبر والفـاجر، وبين المسيء و والمحسن،
 يظلمون، ليجازي المحسسن بإحسانه والمسيء بإساءته.




- مواضع اقتران ذكر خلـق الـسماوات والأرض بـالحق بـذكر الــلـل في

الجزاء:






آلْمَصِيرُهُ (التُنابن: r).


إن (طبيعة هذا الكون كله من حولهم تو حي بأن هـذا الو جـود قائم علـن الحق، ثابت على الناموس، لا يضطرب، ولا تـترق بهـ السبل، ولا ولا تتخلف دورته، ولا يصطدم بعضه بيعض، ولا يسير وفقَ المصادفة العمياء، ولا وفقت

الهوئ المتقلب، إنما يمضي في نظامه الدقيق المحكم الدقدر تقديرًا. وأن من مقتضيات هـذا الحتق الـذي يقوم عليه الوجـود أن تكـون هنـاك
 كل شيء إلى أجله المرسوم، وفق الحكمة المدبرة، وكل أمر يجيء في موعده
لا يستقـدم لحظة ولا يستأخر) ("،


 قال الزمخشُري|": (والمعنى: إنكار أن بستوي المسيؤون والمحسنون محيًّا، وأن يستورا مماتًا؛ لافتراق أحوالهـم أحياء، حيث عاش هؤلاء هألاء على القيام بالطاعات، وأولثك على ركوب المعاصي، ومماتًا، حيث مات هؤ لاء على




(IVA/v) (الأعالام، للزركلي ، (IV/10)
 رحمة الهُ والو صول إلى هول ما أعدَّ لهم) "'،
(وخلق الشَ السماوات والأرض بالحق كأنه دليل على الحكم السابت من حيث إن خلت ذلك بـالحق المقتضي للعـلـل يستدعي انتصار المظلاوم من الظالم، والتفاوت بين المسيء والمحسسن، وإذا لـم يكـن في المحيـا كان بعــ الaمات)"."
 والحكيم لا ينقص ما بنـى إلا لحكمـة أتم مـن حكمـة النتصص، ولا يلا يجوز أن

ويقصد بذلك أن الهة - سبحانه - خلت الخلت في أحسن تصرير وكمـال
 الحكمة الإلهية بعـث الأجساد بعـد موثها؛ لتمـام الحـدل الربـانِ بين الخلتى، فكان تحقتّ العدل أتم من حكمة النتض. (فمن الحكم الإلهية لوجود البعث عدل الهّ؛ ليجازئ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته) "ا".
وأن العـلل والحكمـة صفتان متلازمتـان للـرب سـبحانه؛ لأن الحكمـة

$$
\begin{align*}
& \text { تنسير البيضاوي (1-1/0). }  \tag{r}\\
& \text { امتخراج الجدل ني القرآن الكريم (O\&) (O) }
\end{align*}
$$



الربانبة نستلزم كمال العدل، وإثبات العـل ونفي الظلم عـن الرب يقتضي كمال الحكمة الإلهية.

- ومواضع من القرآن ترسم الغاية من الحياة والموت، وأنه ليبتلي العباد




يتضح من الآيات أن التكليف في الحياة، ليس المراد منه أن أناسُا تمـوت ويحيا آخرون، بل أنهم محاسبون ومجازون على أعمالـهم، وأنهـ في موضع
اختبار يبتليهـم الشه: أيهـم أحسن عماكّ؟
 ونشأته، فكذلك الإيمان بـاليوم الآخـر يلبس الحياة قيمـة عالية، ويبـ فيبـا الروح والأمل والنشاط علىي الحمل الصالح. كمـا أن الدلالـة النقلِيـة دلـت علـئ وجـود البعـث والجـزاه والحساب؛ كذلك عالم عن طريق الحقَ إمكانه وصحة وقوعه.
 وعقابًا، ترجع إلى: متَضتى صفتين عظيمتين من صفات الرب - جل وعا وعا - : الأولى: كمال الحكمة، المستلز م تتزهده عن العبث واللعب. الثانية: تنزهد عن الظلم، المتضمن اتصافه بكمال العـلـ.

 - أن الحكمة والعدل الالهي يقتضان تحقق الجزاء والحساب:


 كانت الحخـاة الدنيا هي الحياة الأبدية التي ليس بعـدها بعـث ولا نتُور تكـرن حياة ذات قيمهة وعدالة؟! إن العدالة والحكمة الربانية تقتضي خالاف ذلك.

 يجوز أن يستريا في المآل والعاقبة، على ما يراه المنكر الجاحاحد للبوم الآخر؟!
بل إن الحكمة و القدالة الإلهية تنفي ذلك ولا تقره.

تَال تعالمى:




من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين، كالتسورية بين الأبـرار والفجارا فدل على أن هذا حكمب سيء فبيع يتز الضه عنه، ولم ينُكره سبحانه من جبه أنه

الأدلة العثلية النقلئ على مسائل الاعثقاد (r) (or).

أخبر بأنه لا يكون، وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه وإنه حكم سيئ يتعالى


 تعالئ الشه عن فعله) (1).

 وبئرابه وعقابه؛ وهذا يـدل علمئ إثبـات المعاد بالعقـل، كمـا يـدل علـئ إئباته

 والتصليق بوعده ووعيله، وأنه سبحانه دعا عباده على ألـسنة رسله إلـئ مـا
 ومذكرّا لما هو مركوز في الفطر والعقول)"(1).
 والاستدلالات المنطقية القريبة من الإنسان ومما يحيط به؛ ليؤ كد علئ تضبة البعث والجزاء، وكانت تلك البراهين موافقة للفطر والعقول، ولا يجحتد بـا وينكرها إلا مكابر معاند.

وإن (الإيمـان بالبعـث هـو أحــد الأعمــدة الثلالثـة الأساســـة للعقيـدة الإساخمية، بل هر الصمام الذي بمل هذه العقبدة بالحِياة، ويرسّتخ عمثهـا في الـضمائر والمـشـاعر، وتـرتبط بـه جميع الآثـار الدينيـة في سـلوك الإنـسان وأعماله.
وإن العقيلة بالإله الخالقَ، ورسالة الأنبياء، ستظل لو حة صـامتّه، وترقيبًا فكريًا، لا غاية فيه ولا هـدف، وجاهمدة لا حركـة فيهـا، إذا لـم تقترن بالإِمـان الان
باليوم الآخر) "،.

وخالاصة ما سبف:
1 - أن عموم الدلائل القر آنية في الاستدلال علن المعاد هي أدلة عقلية منطثية، وليست مجرد نصوص وأخبار سابقة، بل براهين وحجج مقنعة لتصويب الفهم الخاطى بحكمة وعقالنية، والمتأمل في الأدلة السابثة يجد دلِياً واحذًا يتعلق (بالقصص القر آني) من الأمم السابقة الذين أحياهم الشّ بعد موثهس، فالا يحتح به علئ الملاحدة المنكرين للخالق؛ لأنهم لا يقرون بالو جود الاللهي فكيف بالقرآن وبما جاء فيه من استشهادات لأقوام سابقة،

 (وقد تميزت الدلائل القرأنية العقلية لإثبات المعاد بـالجمع بين الـشيء
ولازمه:


يظن غير ذلك.

- ولازم أن الهه هو الذي خلقنا أول مـرة أنه فادر علىي إعادتنا، فإقرار
 مرة، فكيف بالهُ أحسن الخالقين.
 إعادة خلقنا متى شاء وكيف شاء. - ولازم أن الها تعالثي يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي قدرته تعالى: على إحيائنا بعد الموت. - ولازم أن الهّ تعالى يخلت النبات الحي في الأرض الميتة إذا نزل عليها الماء هو قدرته سبحانه على: أن يخرج الإنسان حيًّا من باطن الأرض المينة، بل ويحمل مح هذا صورة تثريبية عن (كيفية) هذا الإخراج، بدليل قرلـ الـي

 شأنًا في الخلق - وهو الإنسان - مختلف أنواع التصرف مـن الخلت والـن الإماتة

والبعث. r - تنوعت أساليب القرأن الكريم بسطًا لأنوار أدلته لتناسب حـالات
 حضارتهم المادية - علمى حـال المكـنبين في زمـن التنزيـل. فمنهم المـؤمن

بخلـق الهَ لـه ولكـن لا يـؤمن بالبعـث والحساب، ومنهـم المكـــب بـالخلق والبعث جميعًا، ومنهم الشاك الذي لا ينكر إمكان الخلق والبعثـ ولـا ولكنـه لا يرى دليلًا قاطعًا على ذلك، فينكر ليريح ضميره من وطأة التكاليف.


- فأحيانًا يعرض القراًن الكريم مسألة، ثم يعفب عليها للتنبيه أنها دليل
 - ومرةً يعرض القضية ابتداء، ثم يجيب عنها بعرض الأدلة، كقوله
 - وغالبًا ينّكر علن المعرضين عن الدلائل المبهرة لحقائق الكون



- وأحيانًا يهلد ويتوعد عسى: أن يفيق الغافل وينتبه المُعرض، فالم

(يس: זוֹ - \& ).
- وأحيانًا يؤكد بالقسّم على حقيقة وقوع المعاد، وحتمية البعث

 r - احتلت حقائق الخلق في علم الأجنة وجسم الإنسان والكون واسطة العفد في الدلائل التي ساقها القرآن الكريم علىi البعث، ففي علم الأجنة؛






 ع - استحالة العبثية في خلتق الكون هـو أحـد الأدلـة الحقلية التـي سـاقها

القرآن الكريم دليلًا على حتمية البعث.
ولاستكمال إيضاح منهج العبشّة عند الملححدين والUاأدريين في هذا العصر؛ نقول: إنهم جميعًا مجتمعون على اتخاذ نظرية التطور حقيقة علمية، ؤي دينهم الذي لا يتخلون عنه. ورغم الشُبهات التي في هذه النظرية فهي عندهم أرسخ دلياً من حقائق دلائل الخلق والوحدانية والبعث التي تحيط بنا في كل ناحية من نواحي الحياة، وفي كل لحظة من لحظات العمر، وما ذلك إلا لأن تلك النظرية عندهم تعني أن وجود الكائنات الحية هو صورة من صور العبث، وأنها قد أتت في أول الأمر بطريق الصدفة وتطورت إلى ما هي


وجودهم ولا هم مدينون لأحد فيستحق أن يحاسبهم على أعمالهـم، ورغم اعترافهم بإبار تركيب الجسم الإنساني، إلا أنهم يعتبرون ذلك قد تم بلا قصل، حتى يقول كبير الملحدين في هذا العصر（ريتشارد دوكنز）ما حاصله： إن الإنسان قد تم تكوينه عن غير قصد بفعل الطبيعة التي أنتجته وكأنها صانع ساعات أعمى：（Blind watchmaker）، فالأمر عندهم ليس فيه قصل ولا

 القانون الحق في الدنيا والبعث الحتمي بعد الموت للحسناب وفق هنـ هنا القانون، نعاللى الهُ عما يصفون）＂）．

㭗类米

إئبات الخلق والتوحمد والمعثا أ．د． http：／／quran－m．com／container2．php？fun＝artview\＆id＝1089\＃sthash．mZkYII9x．dpuf

## شبسات المنكرين الليوم الآخر والرد عليسا

عني القر آن الكريم بإثبات حقيقة البحث، ودحض كافة الشبهات التي بتمسك بها المنكـرون محـاولين إثارة الـشك في حقيقـة إمكـان وجـود البعـث وحياة بعد الموت.
ويذكر أبو حامل الفزالي"(1)عن شـرحهه لاسـم اللهَ تعـالى (الباعث) قـال: (مر النـي يحيي الخلتق يـوم النشور، ويبعـث مـن في القبـور، ويحصل مـا في الصلور، والبعث هو النشأة الآخرة، ومعرفة هذا الاسـم موقوفـة علمى معرفة حيقة البعث، وذلك من أغمض المعارف، وأكثر الخلـت منه على' توهمات مجملة وتخـيلات مبهمـة، وغـايتهم فيـه: تخـيلهـم أن المـوت عـدم، والبعث إيجـاد مبـدأ بعـد عـدم، مثـل الإيجـاد الأول، فظنهمم أن المـوت عـدم غلـط، وظنهم أن الإيجاد الثاني مثل الإيجاد الأول غلط....)(0.
(ححمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامـد الغز الي، (. 0 ع - 0. 0هـ): من




إن الدهرية الملحـدين المنكـرين للخـالق نجـد أنـه لـيس لـديهـم عقيــة لحقيقة البعث بعـد المـوت، فبالتالي هـم منكرون للـدار الآخحرة وللحساب
 القر آن الكريم، وحاجهـم في محاولة ردهم إلى نتطة الخالاف الأساسية، وهـي



 وبما جاءت به الرسل من أخ⿻ار صادقة صريحة ":؛ لأن الـحرار معهم في الـدار




 الاتفاق على هذا المنطلتى، فإن الاتفاق على ما يبنى علِه أكثر تعـذرًا، بل قـد

 على الباطل، وتفنيد مقالاتهم بالحجج العقلية والبراهبين الدامغة، وقد بانت
 (r)

مظاهر اهتمام القرآن بقضية البعث بعـل الــوت، ومجادلة منكريـه، وبيان
 ينتي من الحق شيئًا.
 الإيمان، وغاية من غايات الرسائل الالهية؛؛ ولذلك تجد القـرآن يحتفي بيـان حقيفة البعث، وتنبيه العقول إليه، وما من موضع في القرآن الكريم إلاَ ذكر فيه البعث وقيام الدليل عليه، بقياس قدرة اله - تعاللي - علئ الإعادة على' قدرتـ
 وبهذا السياق القر آني المتكامل لعرض الأدلة والحجج والبراهين الصثلية لمناقشة الدهرية وعرض المنكارين للبعث وشبهاتهس، وتفنيـدها والرد عليهـا بالاستدلال الحقلي المنطتي المتنوع، فالم يعرض لتضضية البعث مـن منظرِر
 ورجّه الخطاب إلى: كافة الفئـات البشرية هن فالاسفة وعلماء وعامـة، و جاء بالأدلـة والحجـج الدامغـة والبراهـين الـساطعة، التـي تلـزم العقـل البـشري بالتسليم والإزعان.
ومهما تنوعت أقوال الملحدين الدنكرين لليوم الآخر؛ فجميعها تنصب
 اللاعرئ سوين استبعاد إمكـان حـوث ذلك، وأن النـــأة الأولمى تختلف عـن
(المعجزة الكبرئ القرآن، لأبي زهرة (r99).

النشأة الثانيـة، والمطلالبة بالمششاهدة الحسية أن هنـاك حيـاة بعـد المـوت، وأن يحيوا أباءهم ومن سلف من أجلادهم، حتى يؤمنوا بأن هناك حياة بعد الموت، فجحدوا المعقول، وطمسوا العقول بالضالال والظلمة، وضلوا سواء السبيل. وفيما يلي عرض لأبرز شبهات المنكـرين لليوم الآخخر، والرد القـرآني

الشبهة الأولى: أن الحياة مجرد حياة واحلة، حياة ثم مـوت لـيس وراءه

يكون هنالك بعث ولا حساب ولا جزاء.

- أن قصة الحياة الإنسانية واحلة وهي مقتصرة علىئ الحيـاة اللدنيا، ولا
حياة بعدها ولا بعث و لا نشور.
- ويزعمـون أن الهه خلـق الخلـق وأبـــع الكـون ن في حـدود هـنـه الحيـاة،
وتنصب حكمته التي أرادها في ذلك!
 (الأنعام:ra)




الجواب عليُ هذه الشبهة: أن هذا قرار استندو ا إليه دون علمى، فتالاشُت معس الحكمة الإلهية من الخلقى، فهم قَرروا أن لا حكمـة ولا غايـة مـن وجـود
 وراء هنا بعث ولا جزاء ولا نشّور.
وهنه الشبهة ارتكزت على محورين متهافتين وانطلقت منها، وهما: ا - الظن والشُك، فليس لهـم مستند مـن الحت واليقين، وإنمـا هـم في شك وريب في اعتقادهم، ليسوا على أدنى درجات من اليقينية، وإن الظن لا ينني من الحق شيئًا.



 هو المنشئ لهم من العدم أول مرة، وأن مصيرهم الموت، فليسو الما خالـدين في الأرض، ثم البعث مرة أخرى للـجزاء والحسام الحم


 عاه- -، وأن يكون خلقِ السماوات والأرض وما بينهما عبًُا وباطاًا !

وإنما خلقهمـا العظيم لحكمـة قـدَّرها العلي الكبير، تقتضي مسؤولية الإنسان وتكليفه في هذه الحياة؛ لِينال الجزاء والمحاسبا

 وإحكام.
 الوعد والوعيد، وأنباء اليوم الآخر ومـا فيه مـن حساب وجـنـيزاء، بـأن مرحلـة حياتية غير هذه المراحل لا بد أن يتم فيها تحقيقي العـلا الإلهي، ولا بـا بـد أن
 نشاهد أن بعض تطبيقات الصدل الإلهي جاريـة في ظروف هــنـه الحيـاة الـدنيا،
 الحِياة، ولُّن كانت الضرورة الأخلاقية والإيمانية تقضي بأن نفهم بـأن الهُ قـد

ثـم جاءت الآيات ترد على مقولتهم العبية بالنفي التام والاستنـيار الهحال، في قوله تَعالى:
 (فهذا النص يكشف لنا أنه لو لم يكن وراء هذه الحِياة التي تنتهي بالموت حياة أخرىن، تكون فيها الر جعة إلى اله للحساب والجزاء، وإقامة محكمة العدل والفضل الإلهية، لكانت عملية هذا الخلت ضربًا هن العبث، والهّ
صراع عع الملاحدة حتئ العظم (...).

- نبارك ونتالىن - منزَّه عنه، فلا يكون في شيء من أفعاله وأحكامه وأوامره

 المظهر البارز في كل أحداث الكون وقوانينه وسنته، وإشارة إلىن كون الشا

 بخلق شيُنًا عبُّا، فإنه الملك الحق المتزه عن ذلك)"'.. , إن الحكمة الإلهية تقر ر أن ليس المؤمن كالكافرا ولا ولا الفاجر كالمطّيع،


 للمحسن والمسيء، وأن الذي آمن بالصانع، وشاهد بـديع صنعه، وحسن

 لعبُا، وإنما لحكمة وغاية وهدف، فيدرك حتمية اليوم الآخر، وحقيقة وقوعهـ بمسلمات العقل الصريحوالفطرة السوية.



المال والجاه والسلطان واللذات، كما قـد تسمحع للمـسلمين أهـل الاستقامة بمثل ذلك، وقد تسمـح بـأن يتمكن الفـاجر مـن قتـل التقي وظلمهـ وتعأيبه، واستلاب ماله والعدوان عليه في أرضه أو عرضه، وقـد لا يلقى الفـاجر جـز أُ


 بأنه قد رضي بأن يجعل المسلمين كالمحر مين سواء محياهم ومماتهم، وهـا

 الأخرئ التي يتحقق فيها التمييز بين المسسلمين والمجرمين - هـو مـن الألمر
 طبعًا: الاحتمال الذي قررته النصوص الدينية وأخبرت به)").

 يمكن إبعاده عن فطرة الإنسان.
إن هذا الفراغ الشُاسع الـذي يفصل مـا بين الو اقـع والفطرة يقتضي مـا

 يدعو إلى نكميل الحياة.
صراع مع الماحدة حتّن العظم (0 1 ) .

إذا لـم تكـن هنـاك قيامـة فهـن ذا الــذي سـوف يكـسر رؤوس هـؤلاء
|الطواغيت الطغاة؟!

$$
\begin{aligned}
& \text { والواقع: أن هذه المشاعر مشاعر فطرية ونظريـة لا تنكـر، وهي الهاديـة } \\
& \text { إلى تصور الحياة الأخرى لإقامة العلل الإلمي الأكمل)(1)". }
\end{aligned}
$$

إن مقتضى الحكمة الإلهية تقتضي العدل الربـاني الذي يجري بمقتضصاه نبُ البعث والجزاء، لإعطاء كل ذي حق حقه، ويجازي المحسن، ويعاقب



ثم إن هذه الجاهلية القليمة التي تؤكد على عبيّة الكون، وأن لا حكمة من وجوده لِيت حصرًا على الدهرية القدماءء بل هي متماثلة في كل من نهج نهجهم من ملاحدة الحصر، (فهذا (اسارتر)|") الكاتب الوجودي الملحلد، يقول: إن الوجود كله عبث، كله باطل ! وإن حياة الإنسان لا معنى لها ولا حكمة نيها!

الإسام مِتحدي ( (
 الوجودي، يعرف الوجودية بأنبا مذهب إنساني، وهو هادي ملحلد، يظن أن الالدحاد بـسـلزم



وإنه حين لا يؤمن الإنسان بالهَ واليوم الآخر؛ فهكذا تصبح صورة الحياة في حسه، وهكذا تصبح صورة الكون كله، اللسماء والأرض وما بينهوما، بمـا فيها حياة الإنسان.

ولا تستقِيم الصورة ولا يتبين الحق، حتى توضع التكملة الطبيعية للحياة
الدنيا، وهي اليوم الآخر الذي يحاسب الناس فيه فيكرمون أو يهانون.

الإنسان وحياته على الأرض.
وتتبـن الحكمـة في خلـق الحيـاة والمـوت، والحكمـة في جعل مـاعلى
الأرض زينة لها.

ولكن الجاهلية تقطع الصورة فششوهها، ثم تقول: إن الحياة لا معنى لهـا
, لا حكمة فيها!
ولقد كان الدهريون من قبل على نفس المستوئ من الحماقة التي عليها



وسواء قالوا ذلك استكثارًا على: الله أن يقدر على بعث الموتىى، أو نغيًا لوجود الهَ البنة؛ فقل عجزت بصيرتهم المطموسة عن إدراك الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، والحِياة والموت، فعاشوا كالسائهة، لا لا لا



إن الهّ تعالى خلق الإنسان ولم يتركه همأل دون رعاية ولا اهتمام، ولا غاية ولا حكمة، فقد خلقه بعناية، وسوى خلقه بإحكام، ودبر أمرهم، وسخر
 ابن القيم: (أي: مهماًا معطلاً لا يؤمر ولا ينهـن، ولا يثاب ولا يلا يعاقب، وهذا يدل على أن هذا مناف لكمال حكمتّه، وأن ربوبيته وعزته وحكمته تأبيى لألا ذلك، ولهذا أُخرج الكالام مخرج الإنكار على من زعم ذلك، وهو يدل على ونى


الفطر؛ فكيف ينسب إلى الرب ما قُبْحُه مستقر في فطر كم وعقولكمب)"."






خارص.
وهـي مصصير حتمي مـن حيـث العدالـة، لنفي الظلمم الكامل المططلتى،
 "من يوم الحساب)("). وعنـد النظر في قضبة الخيـر والشُر في الأرض تتقرر العدالة الربانية والحكمة الالهِية، وذلك؛ (أنَّ العالم يتنازع فيه الخير والشُر ،


ربما يتنغلّب علئ النخير، وفي الناس الأخيار والأشرار، وقد يغلب أهـل الـشر علئ أهل الخير ، وعدل اشلّ يو جب أن تكون العاقبة للأخيار، وأن تكون نل للذين





للأُشرار الذين غلبوا الأخيار ظلمًا واعتدوا وفتنوا الناس في أمور همم.

ولذلك؛ كانت الحياة الآخرة وبيانها من مقاصـد الأديان السماوية، فلا
برجد دين سماوي إلاً كان الإيمان بالبعث والحساب، والثّواب وابن والعقاب من
أر كان الإيمان فيه)".".
 المتناهية التي يتنزه عنها الخالق العظيم، وتتقر الحكمة الربانية الـية الجلية التي التي تتود إلم الوجود الحتمي لليوم الآخر، الذـي لا يشـيك بإمكانيته إلا جاهل ظالم لا يبتغي للحق طريقًا.

 نؤمن به، بل هو محل شك وامتتاع في عقولنا، وإن كتتم صادقين بوجود البعث

والجباة بعد الموت، فأحيوا من مـات من آبائنا؛ لنشهد بالـدليل الحسي

إن المنكرين عادة ماديون حِسّيون، لا يؤمنون إلا بالحس ويكفرون بما عداه، والمطلب الحسي ضروري، ويستند إليه في قبول الأخبار وردها، فها فـا حام أن اليوم الآخر وبعث الأجساد الميتة لم يشاهلوه ولم يعاينوه، فليس هو مور محل تصديق وتسليم عندهم، بل هو موضع شَك؛ لأنه ممتتع الوقوع في حسهم، ولم يدرك علمهم وحواسهم حياة أجساد بعد موتها، لذلك؛ طالبوا

 الجواب علىز هذه الشبهة: لمـا سيطر الحس عليهـم، وأغلقت العنَرل
 رجوع حي بعد موته، وطالبت بالدليل الحسي، وبر جوع آبائهم؟؛ جاء الـرد
 والأتيسة المنطقية الصريحة، البعيدة عن تعقيد الفالاسفة وفلسفة المتكلمين،

 ومساهلتهم، وتضضح أمامهم هذه الحقيقة الواقعة لا محالة، وتتجلئ للأذهان الـقفيمة المتعتنت. إذ إن الإيمان بالبعث والنشور من الأمور الغيية، و(قد أودع الشّ في الفطر

البشُرية القدرة علىُ الإيمان بالغيب، وميز الإنسان بهذا الأمر من بين مـا ميزه به وكرمه وفضاله.
إن الحيو ان بعيشّ في حدو ما تلر كه الحواس فحسب، وعالمه محصصر
 حواسه فحسبب، وإنمـا فسحح آفاقه ووسعهام، ومنحه تلك الـا الخاصيب، وهي القدرة علئ الإيمان بما لا تدر كه الحـواس، فأصسبحت نفسه أرحب وأعمىت من الحيران وأصبحت آفاقه أوسع وأعلى)|"(1).
ولكن الجاهليات دائمًا - قديمًا وحديئًا - تّشوه صورة الفكر الإنساني، وتحصره في نطاق ضين الأفق، يتساوين فيه مع الحيوان، وتطالبه بالإيمان بـه وعدم قبول ما خالفه إذا كان يختص في هسائل الاعتقاد. فردوا الفيبيات جميعها وكفروا باه، والمعاد والبعث والنشور في الزمرة الأولى التي أنكرته الملاحدة الدهرية؛ لأنه لم يدخل من ضهمن الحس الذين


للمو جودات)"'.

لأنه بعد (البحث العلمي واكتشاف الأجهزة تستطيع أن تحس بأشُشباء
 اكتشُفت هذه الأجهزة، وكشَفت للعلماء الباحثين ما كششفت من خفايا داخل
ركائز الإيمان، شحمد تطب (rar).
الاللحاد وسانلة، وخططره، وسبل مراجهته (Y ع).

الكرن؛ ترابع الفكر المادي عن تعنهة قليلاً، فاعترف برجو دأشباء يمكن أن





 |لاستتاجية)"'.
وفيما يلي عرض للأقيسة الصريحة والأمثـال المضروبة، التي استشهو
با كتاب الهُ العزيز؛ لتقريب حقيقة البعث ووقوعه من العقول المنكرة: 1- إحياء الأرض الميتة:
وقد سبق أن عرضنا لاستدلال القرآن الكريم بهنا القياس، وهي




كراشُ زبـون في المذاهب الفكربية المعاهرة، عبد الرحمن حبنكة المبلان (orr)
(بتصرن بـــر).




وذلك بتشبيه الإنسان الميت الني فقد كل مقومات الحياة، وأخلـد إلـى الأرض وعاد إلى التراب الذي خلات منه، بالأرض الميتة التي فقدت كـل
 إلى هنه الأرض الجافة الميتة، وتصبح أرضًا حية بالخضرة والنبات. فكذلك عودة الحياة المئ الأجساد البالية تحت التراب ويُخر جها للبعث، كخروج الحبوب والبذور ثمارًا يانعة من أرض كانت قاحلة يابسة. وقد جاء في الحديث من رواية أبي رزين (لقيط بن عامر) أنه سـأل النبي
 قال: : اأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها، وهي مـدرة بالية،، فقلت: لا تحيا أبذًا، ثُم أرسل ربك ثِّلّ عليها السماء، فلم تلبث عليك إلا أيامًا حتى: أشـرفت عليهـا، وهمي شـربة واحـدة، ولعمـر إلهـك لهـو أقـدر علـى' أن
 معارعهـم فتنظرون إليه، وينظر إليكم||(1)


 مجمع الزوائد ومثبع النُوائد (• • ع ب): (رواه عبل الشه، والطبراني بخحوه، وأحـد طريفي عبد اله إسنادها متصل، ورجالها ثُقات، والإسناد الآخر، واسسناد الطبراني مرسل عن"

ومما قاله ابن القِم في تعليقه على هذا الحديث: (فيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه، وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادرًا على شيء؛ فكيف تعجز قلرته عن نظيره ومثله؟ فقلد فرر الهّ - سبحانه - أدلة المعاد في كتابة أحسن تقرير، وأبينه وأبلغه وأوصله إلى العقول والفطر، فأبئ أعداؤه الجاحدون إلا تكنيبًا له وتعجيزًا له، وطعنًا في حكمته، تعالى عما يقولون علوُا كبيرًا. وقوله في الأرض:

 وعند التأمل في الححياة النباتِية، و(تحاقب الموت والحياة، وظهورهما أمام أعيننا على مسرح الوجود، في ألوف المشاهد في الحياة النباتية، يفتح أمامنا باب النظر في أمر عودة الححياة إلئ الميت، وهذا ها أرشدنا إليه القرآن

 قَدِيرُ) (نصل:





زاد المعاد في هدي خير العباد (r/ o90).

 وقد يقول قائل: هنا فِي النبات حيث يبقىئ الجـذر أو البـذر؛ فأين يكـون

هذا في الإنسان؟
ونقول لهذا السائل: : ثبت بالتجربة العلمية ظهـور الحيـاة في الجمـاد بعـد زوال جميع آثار الحياة وانعدام الجذور والبنور، فقد أُخـنت الخلايا النباتية

 الممات ولم يبَ فيها لعودة الحياة جذر ولا بذر، فلمـا استُنْتْتُ ظهـرت تِ فيها
 الحِياة في النبات، هـو عين ظههور الحيـاة في أي كائن حي، مـن و جهـة النظر

العلمية) (الـ
(وقد أصبح من الثابت علميًا اليـوم: أن المـوت لا يأتي على كـل خلايا
الجسلد، وإنما يصيب معظمها، ويظل بعض منها يحمل الحياة في أعماقه، وإن بدا لنا أنه قد مات فعاًا.
وأكدت التجارب هذه الحقيقة، فقد قام أحد أطباء الألمـان"" باستخراج بعض البكتريا في جسم مـات من ثلاثة آلاف وخمس مئة سنة، ووضعها في محاليل غذائية معينة محلول (الليتوم) لمدة سبع عشرة ساعة، ثمب وضعها في
أزفين سـانتو. الحت، للهويدا (TV - TV).
|لaجهر، فلاحظ أنها تتحرلك، وعاشت بعد ذلك مدة!


 الفدح التي تكمن في أعماقها حِياة منحفزة، ولو هضمى عليها زمن طويل وهـي بابسة لا حياة فيها - كما تبدو لنـا -، فإذا تـوافرت لهـا ظلروت مالئمة وتربة صالحة غرست فيها دبت فيها الـحياة ونبتت وأعطت ثمارها)"'. فكما تشهدون قلرة الهُ تحالى بخروج النبات من الأرض الميتَ؛ كـذلك
بعث الح - إحياة في الأجساء الأموات الميتة. الدنيا.

وتد سبق الحديث عن هنا الاستدلالال، وقل ضرب الشه للمنكرين بمثال
 وأعاد لهم الحياة، وذكر قصصهم في القرآن قبل زمان مضى، كثصة الرجل الصالح من بني إسر ائيل الذي أماته اله ثم أحياه، بعد أن شكر أشك في البعث وأعاد له الحياة ولحماره، وقصة أصحاب الكهف الذين أماتهم النه ثالاثة




 الموتى بما شاهدوه من أمر القتَل: جعل - تبارك وتعالى - ذلك الصنع حجن لهم على المعاد)".".
ووصصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فأماتهم الشّ ثم أحياهم،



المعاد الجسماني يوم القِيامة)"،.
 بإحياء الموتى بإذن له.
فكما أن الله أحيا هؤ لاء الأموات في الحياة الدنيا فإنه قادر - جـل في عـاه -
أن يححي العظام وهي رميم. r - إخراج الشيء من ضدهـ.
وقد سبق أن عرضنا لهذا الاستّلالال، كإخراج الحي من الميت، وإخراج الميـت مـن الحـي، وإخـراج النـار مـن الـشْجر الأخـضر، ونفــخ الحبـاة في الجمادات، التي عجز عن فهمها العلماء.
وأجمعرا على (أن سر الحياة أمر مجهول لا يعرف كنهه ولا تدرك ماهيته، بل إنهم ليقفون حياري أمام سريانه في الجامد الميت فيكون حيٌّا،

$$
\begin{align*}
& \text { تفـير ابن كثير (1/ (17)). } \tag{1}
\end{align*}
$$

وخروجه من الحي فيكون ميتًا، حتي أضحن أمر الروح، ونفخ الحياة سرًا



وبجذه الأمثلة والأقيسة المنطقية المتمثلة في المحسسوسات أمامهـم؛
 دليل لرفض الإيمان والتصديق بتضية البعث.
 العلمية والتصديق بالأمور المحسوسة والتجريبية، ويزعمون أنهم علىأ حت وينكرون المعاد بحجـة أن لا دليل لـه من الحسس، وأن لـم يشهـوا آبـاءهم وأسالههم قد عادوا إلكي الحياة!
يُطرح عليهم هذا التساؤل: هل أنتم تلتزمون بهذا المبدأ في كل ما يعرض
 الوجود الحسي ومعاينته لتقبلوا كل ما جاءكم؟! وهل ترفضون كل الحقائتق التي جاءت عن غير طريقه؟! بالتأكيد: لا يمكن ذلك، بل إن أغلب النظريات العلمية ليس لهـا مستنـد من الحس، مع ذلك يثبتها الدهريون مـن المـاديِن المالاحدة المعاصرين وئومنون با لدر جة القطعية!
الوجود الحن، للهويدا (77) (بتصرف واختصطر).


الشبهة الثالثة: كيف يمكن لقدرة الإله أن تعيد الحياة لجسد بلي وتحلل في أجزاء الأرض وتفتت؟ فكيف يمكـن إعادته بعد أن صـار ترابـا وصـارت عظامه رفاتًا؟ فالا حقيقة لوجود البعث، ولا يمكن إعـادة خلق الإنسان من جلديد بعد أن أصبح رميمًا. مضمون الشبهة:

استْعاد قلدرة الهَ تعالى علئ إعادة خلق الإنسان وإحيائه كمـا كـان، وإن
 خلقتهم وإحيائهمبم!

النَ تعالى: على إعادة خلقَ الإنسان بعد أن صار ترابًا.

الجواب علئ هذه الشبهة: قد سلك التُرآن الكريم في إقامة الحجهة على'

$$
\begin{array}{r}
\text { المنخلدعين بهنه الشُبهة طريقين:المرين الأول: }
\end{array}
$$

(طريق إظهار واقع التساوي بين الإعادة والبدء، وبيان أن شبهة التفاوت
 خلتَهم بعد فنائهم إرجاعًا، فالأهران يستويان، بل الإعادة أهون في نظر الناس
انظر: صراعمع الماحاحدة ختي العظم (111).

وحلود قدراتَهم من الابتكار والإبداع. فمن يسلٍ بأن اله قد بـدأ الخلق حتم
 (وكما قـال بعض المفكـرين: أنـه لا شُـيء أكثر عـداء للمنطت والعقل

الإنساني من أن نسلم بوقوع حادث في "الحال") وننكره في "الدستقبل"، وإذا كانت قضية الحِياة بعـد المـوت ممكنة بــاتها، يجوززهـا العقـل ولا
بحيلها؛ كان لا بد من إثبات أنها حقيقة واقعة)(1).

ذكر شيخ الإسا>م ابن تِيمية: (أن النشأتين نوعان تحت جـنس: يتفــان ويتماثلان ويتشابهان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر؛ ولهذا جعل المعاد هو المبدأ وجعل مثله أيضًا . فباعتبار اتفاق المبـلأ والمعاد فهـو هـو، وباعتبار مـا بـين النُشُأتِين مـن الفـرق فهـو مثلـه، وهكــنا كــل مـا أعيــد، فلفـظـ الإعـادة يقتـضي المبـدأ

وقياس الإعادة على النشأة الأولى، وأنها لِست أصعب، بـل هي أُسهـل لعرف العادة في نظر أي صـانع إذا أعـاد صنـع مـا تم عمله، فإنـه يكـون أيسر



$$
\begin{align*}
& \text { صراع مع المالاحدة حتي العظم (IIT) (117). } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (ror/IV) ( } \tag{Y}
\end{align*}
$$

وقد ذكر المفسرون أن هذه المحاورة كانت مع (العاص بن وايل) (")و أنه

 وقيل: أنها نزلت في (أبي بن خلف الجمحي) آبا (وعلئ كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في (أبي بن خلف) أو (العاص بن وائل) أو فيهما؛ فهي عامة في كل من أنكر البعث)""؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن القدرة الإلهية عظيمة وقد ورد التحدي بأن يكونوا أي خلى





رنم (r7•7).
 (Tr/0)

 التنـيابوري (0\&V/0)
مختصر تُنسر ابن كثير (IVY/Y) .

أي: أنكم مهها تكونوا من خلق قوي لا يقبل الإعادة والإحياء من جلديد،
 وخلقكم مرة أخرىن، (فإن المنافاة بين الحجرية والحديدية، وبين قبون الحول الحياة
 من بدن الحي، أما الحجارة والحليد فما كانا البتة موصوفين بالحياة)")". وقد قرر ابن القيم الحججة البرهانية للبعث في هذه الآيات من وجهين:


 ماهو أكبر في صدوركم من ذلك، فإن قلتم: لنـا رب خـالق خلقنـا علىئ هـنه الصفة، وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل البقاء، ولم يجعلنا حجارة ولا حلا حديدًا، نقد قامت عليكم الحجة بإقراركم، فما الـني يحـول بين خـالقكم ومنـشئكم وبين إعادتكم خلقًا جديدًا. الوجه الثاني: أنكم لـو كتتم مس حجـارة أو حديـد أو خلـت أكـبر منهمـا؛ لكان قادرًا على أن يفنيكم ويحيل ذو اتكم وينقلها من حال إلى حالـ. وصن قلر على: التصرف في هذه الأجسام، مع شدتها وصالبتها، بالإفناء والإحالة، ونقلها من حال إلى حال؛ فما يعجزه عن التصرف فيما هو دونها بيافنائه وإحالته ونقله من حال إلىا حال؟ فأخبر سبحانه أنهم يسألون سؤالًا
.

آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله تعالى:






 عَلِّحْ وهذا برهان واضح لا يحتمل الشكك والريب، وذلك بيدائه العقول التي

 الصانع المبدع؟! وإذا كان هو الخالق سبحانه للإنسان، المبدئ المبدع له، فهو على إعادته أقدر من باب أولئ، نمّ (إن البعث إعادة لحياة كانت) فهي في في تقدير البشر أيسر من إنشاء الحياة. وإن لم يكن بالقياس إلى قدرة الهُ شيء


(فتوجه الإرادة لخلق الشُيء كاف وحـده لوجوده كائنًا ما يكـون. إنما

$$
\begin{aligned}
& \text { الطريت الثاني: }
\end{aligned}
$$

(طريق التنبيه على مظلاهر قارة الشّ في السهاوات والأرض، وذلك أنه إذا كابر المنكر بعد إقامة الـليل بإظلهار واقع التساوي بين الإعادة واللـهـ، فتّال:
 هو أكبر في تصور همن ابتداء خلق الإنسمان وإعادته، ألا وهو خالق السمهاوات والأرض)"
وهما لا شـك فيه أن خلق السماوات والآرض أكبر وأعظم من خلاق الإنسان ببدائه العقول، وقاد نصى التر آن على التفرقة بينهما، وقرَنا بالتُريت




إن خلق السماوات والأرض أكبر، أي: (لإنشائهها وابتداعهما من غير
 ولا يتأمّلون لغلبة الجهل عليهـمه ولنا؛ يجعلون إعادة الشُيء أعظم من خلقَه


في بدائه العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الآدميين، فإذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته وحكمته ما بهر العقل؛ أفال يكون ذلك دالًا على أنه قادر على إحياء الموتى' لا يعي بذلك كما لما لم بِّ
بالأول بطريق الأولى والأخرى؟؟)".



 وأن القدرة الإلهية أكبر وأعظم وأنه - جل في علاه - قادر علئ أن يخلق


 قالل ابن التيم: (وهذا من أُبلغ الأدلة على المعاد، أيم: أن الذئى خلق السماوات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف يعـجزه الألقـ خلقكم بعدما


 المقارنات بينهما، تتجلن حقيقة البعث والمعاد، بدلائل العقل والبرهان.



الشبهة الرابعة: أن الميت يدفن في الأرض فيظل رفاته فيه وتتحلل أجزاؤه
 ونحللت في الأرض، وتاهت في غياهب الأرض؛ فكيف تجمع يوم البعث؟ مضمون الشبهة: ينكر الملاحدة البعث بحجة أن الميت قـد فقـد كل عناصر الحياة، فـلا سبيل لإحيائه مرة أخرىي، وفي الشبهـة الثالثة السابقة يستبعاون القـدرة الالهية لإحياء الموتى للبعث والنشور.




 .(v:(u)

الجواب علىئ هـنه الشبهة: عـالج التقرآن هـذه الـشبهة للدين المنكرين
الملحلدين بطريقين:
الطريق الأول: إثبات شمولية علم اله وإحاطته.
لأن قولهم وتوهمهمم فيه اتهام لعظمة القـدرة الربانيـة، واستبعاد إمكانية
 - وكمال إحاطته بكل صغير وكبير يحيط بـالنوع الإنساني من حي أو ميت، ومن أعمالهم وما تخفي صـوررهم، ولا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في

السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وقد جاءت الشُواهد القر آنية التي تؤكـد على: هذه الحقيقة وترسم كمال علمه وشمول إحاطته. تأمّل أن الهه لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء مثقال ذرة،







 وبهذه الآيات الكريمة وغيرها يظهر الهُ مظاهر علمه وإحاطته بكل شيء
 العلـم والإرادة الالهيـة. ولعـل سـبـ هـــا يكـون: أنهـم يكرهــون الاعـتراف بوجود اليوم الآخر؛ ليتسنـى لهم القيام بكل أعمال الفساد والفجور دون حــ
أو قيد، ولا حساب ولا جزاء.

الطريق الثاني: إثبات كمال قلرة الشه وعظمتها.
إن الشَ - سبحانه - هو الذي خلت الإنسان وأبـلـع صنعه، وهو المحيبي والمميت، وهو القادر علئ إخراج الحي من الميت، والميت من الحي، وهو القـادر علـىن نقلـه مـن حـال إلـى حـال، ومـن هيـأة إلــن هيأة، والكــون كله،

بيخلوقاته التي لا تُعَد ولا تحصى،، شُاهد وبر هان علئ عظمه القدرة الربانية،
 على إعادة إحياء الموتى أقدر، وبأجز ائه التي تفتّت أعلما





 بقول: (أفالا تعقلون أيها الناس، أن الذي فعل هذه الأفعال ابتداء من غير أصل، لا يمتنع عليه إحياء الأموات بحد فنائهمب، وإنشاء ما شاء إعدامه بعد

إنشائه) (1).
وقد أنزل الهُ لهِّلُ الحديد من الآيات التي تؤكد علئ قدرته على إحياء الموتى، وأن ذلك لا يعجز من هو قادر على الخلق ابتداء، بل أكدت الآيات أنه سبحانه قادر علئ أن يعيد خلق الإنسان إلى أدق تفاصيل خلا خلى خلقه وتصويره؛


أن الها - سبحانه - قادر على: أن يعيد خلق الإنسان وأن يجمع عظامه،


## بل أيضًا أن يسويه بدقة، حتى بصمة الأصابع في اليدين").

 تركيب أعضائه - أعاجيب تزيد على الأعاجيب في بعثئه وإعادته، فكيف ينـينر
 كان في إيمانك ضعف فقوّ الإيمان بالنظر في النشأَ الأولى،، فإن الثانية مثلها وأسهل)
(فقول الملحد: من أين تتجمع أجزاء كل فرد وقد تبعثرت ودخلات في



 هل تفهم كيف يتصور الحيوان في الرحمه ئم ينشأ هو وأعضاؤه؟! مل تفهم كيف تستحيل الأطممة في الحيو ان والإنسان إلىن لحم وعظام وشُريانات وأوردة وجلد وشعر وحواس كلها في غاية الدقة والارتباط، فإنـ كنت لا تفهـم جميع ذلك؛ فهل يمكن لك أن تنكر وه؟ وقـد تُبت في عامـ الفيزيولو جيـا (علم وظائف الأعضاء) : أن الأركان الأولية للمادة لا تفسد، ولا تفني، وإن لحقها كثير مـن التغير ات والتركيبات المختلفة.

$$
\begin{align*}
& \text { إحياء علوم الندين ( إ / (O) }
\end{align*}
$$

,




 هسـلم به تبها لذلك.
الشبهة الخامسة: أن خلق السماوات والأرض وخلق الإنسـان رإيجاده هن العدم، قد أصاب الخالق - جل في عاه - بالإعياه والتعب، فكيف يعيـا خلن الأموات ويعيد لهـم الحياة من جليد؟!

هضون الشبهة:

 الجواب علىن هذه السْبهة: كان الـرد التـرآني واضـحا وحـريحا، وذلك بيبان منطلت الإرادة والأمر، والقدرة الالهـية التي جهالها هؤلاء الدنكرون. وأن الهّ - جل جلاله - أمره وإرادته في قوله: (كن) فيكـون، وبـالا شُـك هن كان هذا أمره ونيه وإرادته لا يصاب بالتعب والإعياء.
(1) (1) دلاثل التوحيل، جمال الدين القّاسمي (1 - 1) .


وقد بيّن الهّ - سبحانه - في آيات كثيرة"(")، كيفية أمره وإرادته، وأنه لا

 معاناة، إنما يقول له كن فيكون، فلا يحتاج في تكوينه إلى علدة وتجشُّم كلفة".". (ولقد نعى القرآن الكريم على ذوي الأفهام القاصرة قصورهم عن
 الآيات جاءت تنفي عن الهَ - جل في علاه - الإعياء، فقال الهَ تعالى لهم
 (ن: :10). (أي: أفسجزنا عن الإبداء، حتى نعجز عن الإعادة، فالهمزة للإنكار. قال الشههاب: التي - هنا - بمعنى: الحجز، لا التحب) ال"ه (فإن اعتقدوا الإعياء نسبر ا إلِه الحجز، وإن شكوا في خلق الجديد نسبوا إليه الظلم!!)(1).





( الوجود الحن، للهوبدا (r)

(0) الوجود الحت (1) (1 (1)
 المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد،

 (على أن نفي الإعياء ومناقشَة المنكرين في هذا الأمر، وكذلك مناقشتهـم

 ومحاصر تهم محاصرة فكرية ملزمة بالحت، على أن في هذه البيانات لفت نـي نظر إلى حقيقة الربوبية، وأن من متتضضى خصائص صفات الربِّ الخالتَ قدرته
 تتاقصص، ولا تختلى، ولا تعرض لهـا عـوارض التنير، فللّه الخـالت الأزلمي الأبدي كلُّ صفات الكمال المطلق) (1) .)半半
(1) تفسير ابن كثير (r•ع/V).
صراعع المالاحدة حتى العظم (IIN).

## الفصل السادس:

شبسات متفرقة

## |لفصل السادس:

## ششبسات متمرقة

الشبهة الأولىى: أن الـداعي إلىى ربوبية الهه هـو داعِ إلىى الفساد وتبديل المعتقدات، لذلك؛ هو يستحق القتل، ولن نخشَى ربه وإن دعاه.

 مضمون الشبهة:
 دعائه لربه؛ ليبين للقوم عدم الاكتراث به، شم أظظهر شفقته على ملنّه من موسى'
 ويظهر في الأرض الفساد بالدعوة إلى التوحيد والإسام.
الجواب على هذه الشبهة: هنه الشبهة من مكر فرعون بقومه، وإلا ظاهر حكايته مع موسى معجزات مؤيد بها من رب العالمين وليست من جنس السحر، وخسّي إن هـَّ بتتله أن تعجل له العقوبة، فحاول إيهام القو م أنهم الدانعون له من قتله.


موسى ورَبْتَ


 والاستعانة به، والاستعاذة باله - جل وعلا - من كل متكبر لا يؤمن بـاله ولا
 وأن الله ناصر رسله وأوليائه المتو كلين عليه.

* *)

ودعوته فبادر.
 أن الر جل يقول: ربي الهـ.

- ومع ذلك؛ جاء بالمعجزات البينات التي رأيتموها وشهدتم عظمتها. - ثـم تـدرج :هـم بالاحتجـاج بطريـق التقـسيم، والإنصاف في الحكـمب،


 - وإمـا أن يكـون صـادقًا، فيحسن في هـذه الحـال الا الاحتيـاط في التعامل معـه، فـإن تعرضتتم لـه بـسوء فـسِيأتِكم بعض مـا يِحِـُكم بـه، وهـذا منتهـئ


## |لإنصاف والإفحام والجدل المنطقي مع الدخالف.

 (بحتمل أنه لو كان مسرفًا كذابًا خذله الهُ وأهلكه ولم يستقم له أمر،

بالبينات)"1".

وهكذا رد موسئ الرجل المؤمن بمنهج الداعي الأمين الذي يدافع عـن الحت ولا بـيخاف لومة

وهذه هي شبهة الطغاة في القديم والحديث في رد داعي الحتّ إذا صلع


ومشُروعية الحكم لأوامر الشه وحده لا شُريك له.

ومحاولة التخلص من دعوة الرسل، والحط من مكانتهم، منهج قديم،




 (العنكبوت: \& Y).

 كثيرُا، لكنها في صورة أعمه، وهو أن الدين هو مصلـر الفـباد والضالال، وهنـيع الشرور في الأرض، وهـو سبب الحروب في العالم، والانحططاط والتخلن، ، وأن الالحِاد بريء من كل صور الشُرور، فال قتل ولا عنف ناتج عنش، بـل إن الإلحاد إذا تخلص من الأديان سيتشَ العالم في سلام وأمان وسنكورن كائنات عقالنية، وأصبغو الفكر الإلحادي بالعلمية والتطور، وقرّنوا الحضضارة والعالم
 وتر سيخه في عقول الناس، حيث تشكل هنا اللدعوئ اللسمة المركزبية لكمٌير
 بدأ يُنُشر في مناظرات ذات تفكير سطحي ساذج '".
وعند النظر إلي اللدراسات التاريخية حول أسباب الحروب والمـجازر في العالم؛ يتضح أن أكبر تاك الحرو!ب كانت علمانية، وأن عـدةًا هـن المالاحــة

;العشـرين
this house beligion has no place in the 2I st century

الكبار كان يقف خلفها وتسيبوا في قتل ملايين البشُر، ولـنّ حـاول الملاحـدة الدفاع بقولهم: إن هؤلاء لمم يمارسوا العنف والقتل بـدافع الإلحـاد، فالواقع الحفيقي يثبت أعمالهم الإجرامية وكراهيتهم العدائية ضد الدين، بهبم دور العبادة، واضـطهاد المتــدينين، ومـصادرة الكتـب الدينيـة، ومنـع الحريـات المتعلقَ بالدين"'. ولست بصلد التفنيد لقضية العنف والإرهـاب الإلحادي ومناقشته، وإنما المقصود الإشارة إلى أنها من الشبة القديمة في تاريخ البسرية

الشبهة الثانية: كيف حال الأمم السالفة التي لم تعبد الهه ولـم تؤمن بـه،
وانماعبدت الأوثان والأصنام؟!

آَقُرُونِ آلآُوْنَه( (طه: 10).

مضمون الشبهة:
لما جاء موسى يزيد في تقرير تلك الحجة، فيظهر للناس صدقه، وفساد طريـق فرعـون، فـأراد أن يصرفه عما يلعوه إليه، وحـاول شغله بما لـيس لـه علاقة بمـا أرسل بـه،
 الماضية وذلك ليفتح بابًا للتخطئة والتكذيب، بالعناد واللـجاج. فقال باستفهام تعجب وتعجيز: فمـا شـأن تلك الأمـم الخالية والقرون

الماضية؟ ومن هو ربها؟ وكيف لـم تعرفه؟ وهل هلكت دون أن تعرفه؟

 لفرعون، وإذا قال هـم في سـالام؛ كانتت حجـة لنهوض رايِة فرعون وصحة

مسلكهة".
لذلك كانت إجابة موسى

 على عكس ما ثصلد فرعون وأراد، فقال: إن علم هذه الأمم التي مضت عند ربي؛ (بأن هذا سؤال عن الغيب وثّ استأثر الله به، فلا يعلمه إلا هو، وليس ثن وظيفة الرسالة، وإنما علمها مكتوب في اللوح المحفو ظ، محصى غير هنسي)". قال ابن جرير الطبري: (لا يخطئ ربي في تدبيره وأفعاله، فإن كان عذَب تلك الثقرون في عاجل، وعجل هالاكها؛ فالصواب ما فعل، وإن كان أخر عقابها إلى القيامة؛ فالحقّ ما فعل، هو أعلم بما يفعل، لا يخطئ ربي، (ولا يَنْسَى) فيترك فعل ما فِعْلُ حكمة وصواب)(بَ). فال ابن القيم: (فعارضه عدو الهّ بكفر الكـافرين بـه وشـرك المششركين،


(IYA/V) محاسن التأويل (Y) ( F ( H )

وهذاشـأن كل مبطل، ولهـنا صـار هــا ميزانًا في ورثتـه يعارضـون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والمالاحـةة، وأفراخ الفالسفة، والصابئة، والـسحرة،

 ععلوم لربي، قد أحصاه و حنظه وأودعه في كتاب، فيجازيهم عليه يوم القيامة، ولم يردعه في كتاب خشية النسيان والضالال فإنه سبحانه لا يضضل ولا ينسىي، وعلن هذا فالكتاب هاهنا كتاب الأعمال، وقال الكلبي":( (يعني به: "الللوح المحفوظ"، وعلـئ هـذا فهـو كتاب القـدر الـسابق، والمعنـي علـئ هـا: أنـه

 تم استر سل وعاد إلى تقرير ربوبية الهة ووحدانيته بذكر دلاثل خلقه، وآثار




أبر المنلر هـــام ابن الإخباري الباهر محمد بن السـائب بن بشر الكلبي، الكروني، الثـيعي،




شنفاه العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القـمـ (Va).

فبدأ بـالأرض وكيف بسطها ومهـدها وفرشـها للبشر ونقُا لمعايسشهم، وجعل فيها مسالك وطرقًا يسيرون بها ابتغاء منافعهم، ثم عرج بهم إلـئ آفاق السماء: كيف سخر لهم السحب لإنزال الماء عليهم الذي به تكتمـل حيـاتهم، ويخرج به رزقهم وزروعهـم مـن أزواج النبات مختلف الصور مـن الطعمب، والرائحة، والنوع، واللون، والشُكل، فمن الذي مهد وشَق الطرق وأنتزل مـن السماء ماء، وأخرج به ثـمرات مختلفًا ألوانها؟
 الأرض صالحة للزراعة؟ ومـن الـذي أنبـت الـزرع؟ ألنتـم تزرعونـه أم نـحن الزارعرن؟ ومن الذي أنزل من السماء ماء طيبًا عذبًّا ولم يجعاه أجاجَا ملحُا، وأخـرج بـه بقدرتـه وحكمتـه أزواج مسن النبات تُتلقتح فيهـا خالايـا التـذكير والتأنيث، ثم أخرج به زروعكم فأكلتم و جعلتم أنعامكم ترعئ وتأكال منها؟! فنو اميس الحياة والنظام المتقن فيها ما يلدعو إلى الإمعان والنظر والتفكر

إن في هــنه الآيـات للمتأمـل فيهـا دلائـل علــئ إثبـات وجـود الخـالت وو حدانيتّه، ولكنها لأصحاب العقول الناهية والأبصار النافذة.
ثم يكمل السياق بالتذكير بأصل منشئهـم ومصيرهمم بعد الموت ثـم بعـُهـم يوم القيامة! حتى لا يأخذهم الغرور، فإنما خاققوا من هـذه الأرض هـن تراب كما هو أبوهم آدم، أو هو أصل خلقتهـم مـن النطفة المتولـدة مـن الأغذية التـي
 الأرض لحافاً يضمكمب، إلى أن تخر جوا من الأجداث يوم الحشر منها أحياء.

وفي هذا تذكير للطاغية المكابر فرعون الني يتساسى في مثام الربوبية، أن منُــألك ومرجعك ودبعثُك مر هذه الأرض فالا تغتر ولا تتككر．．＂．

 الـُبة بُوة الحجهة والهرهان．

业参素

انتهيت في هذا البحث إلى جملة من النتائج، وهذا عرض موجز لأهمها: 1 - أن معرفة الأ فطر ية، جبلت عليها النفوس البشرية، ودلائل ربوبيته


 الربانية والرعاية التامة من جميع النواحي، وإن التناغم الكـوني المحكـم والمتقن والمنظم، دلالة تقتضي وجود خـالتق حكيم قدير مصور، وإن الكـون فيه من
التسخير والتدبير العجيب، ما يشهد بوجود قوة عليا خالقة مسخرة مدبرة.
 وربوبيته، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، وأن قضية الإلإلحاد علمان مر التاريخ وقعت في إنكار أحد هـذه الأمور، وبها وبذا يتبين أن الإلحـاد يتنـاول أصول الدين الكبرئ.

 تتغير، وإنما الذي يتغير القالب الذي تصب فيه، والكيفية والأسلوب، ولهـذا
 وسذاجة أفكارها، وفي هذا دلالة على أن الإلحاد ما هو إلا انتكاس في الفطرة

البشُرية، وشذوذ عن المنهج الرباني في الحياة الإنسانية.
ع - أن القرآن الكريم قِ سلك ثلاثة مسالك لـصياغة الشّبهات، الأول:
 بالشبهة التي سيت الدلِل لأجلها. والثالث: أن يأتي بدعوين الملحدين تم تم يكرَ عليها بالرفض والإبطال.
0 - محاطبة القـرآن الكـريم للعفـل والو جــدان معًا، والبرهنـة بــلائل

 يناقشُ قضية الإلحاد وإنكار الربربية، وإنما يحتاج إلى أدلة خار جية. 1 - أن القُرآن الكريم ناقشُ قضايا الملحلدين ودحض شبهاتهم، وسـلك في ذلك مسhكين: الأول: تقريـر الأدلـة القاطعـة والبراهـين العقليـة الــساطعة الدالـة علـئ ربوبيته وألوهيته، وبالتذكير بدلائل القدرة الإلهية في الآفاق والأنفس. الثاني: سرد القصص القرآني، في بيان مصارع الأمم السالفة المنحرفة عن الحق، في باب الربوبية، والألوهية، والإنكار للمعاد، وذلك بعرض شُبهاتهم وإبطالها بالححجة والصقل، والبرهان.
V - تميز الجدل القر آني بالاستدلال المنطقي المتنوع الأساليب، كفضية البعث، فلم يعرض إنكارهـا والرد عليهـا من منظور واحـلـ، بـل مـن جميع

النواحي! حتـى لا يــع شَـبـهة في القلـب إلا فنـدها و دحض تهافتُهـا، ووجـب الخطاب لجميع البـُر مـن عامة وعلمـاء وفالاسفة، فكانت الـدلائل ملزمـة ومثنعة، ومدمرة للأفكار الإلحادية.
1 - أن قضية المعاد والبعث الجزائي، تعتبر من أكثر القضضايا مناقشة في القرآن الكريم، وذلك؛ لأن كثير من البشرية قذ ضلت في هذا الباب. 9 - تنوع الدلائل الحقِلية والنقلية في الثر آن الكريم في الدسـألة الو احـلـة،
 |الإقناع وطرائت الهداية.
. ا - الحكمـة الاللهيـة والعــل الربـاني يقتضيان ثبـوت البعـث والجـزاء، الني يجري بمتَضضاهما مجازاه المحسن علئ إحسانه والمسي\& على إساءتع. Il - من المناهج الثقرآنية في دحض شبهات الملحدين الانطالق قع الخصم من فرضية يتساوئ فيها الطرفان في مبدأ الخطأ والصصراب، حتى

 تفكيرهم وإدراك فهمهـم، بضرب من الأمثلة، والأقيسة المنطقية الصريحة، لقُرب إلى عقولهم المعنى المراد، فتتجلى الحقيقة حتى في الأذهان السقيمة المتعنتّة، فتقوم عليهم الحجة. r



مطلقًا، بـل تضع مسائلها تحت المجهر والبحث والـؤال، وتنغي الحرج والحـساسية في طـرح القــضايا لمناقــتـها، مهمـا كانــت مرسـخة في الفطـر السليمة، وذلك؛ لوثوقها في مصدرها، ويقينية حقائقها، ولمعرفتها أنها تملك الك
الإجابات الشافية الوافية للرد على أهل الزيخ والإلحاد.

با－أن المنهج القر آني في الرد على الملحد والمخـالف عقـديًّا، يتباين بين أسلوبين، ولا تناقض بينهمـا، أسلوب اللـين واللطافة، وأسـلوب الشُدة والغلظة، ولكل واحد دنهما مقام يقتضيه． التوصيات：

1 －إن فقر المكتبة الشُرعية العقدية حيـال موضـوع الالدحاد يستدعي
 ودحـض سَـبـباتهم المعاصـرة، ونظريـاتهم الزائفـة، وإثـراء المكتــة الققديـة بمؤلفات ومصنفات ذات قيمة علمية．
Y－ العلمية؛ لمناقشة كثـر من الإشـكالات الإلحاديـة، والإجابة عنها، من خـلال دورات علمية، ومؤسسات توعوية، ومر اكز تأسيسية، ومتّديات ومواقع بحثية، لخلـق الحصصانة العقديـة لـدى النشباب المفكـر، وتجنيـد الكفـاءات وتدربييها، والعمل على تطوير الخطاب العقدي، والتحصين العقدي للأجيال القادمة． والشه أسـأل الإخـالاص والتبـول في التــول والعمـل، والحمــــله رب الصالمين، والصالاة والسلام علىي سيد المرسلين．来漛类

## قائمة المراجج:

## أولاً: المراجع العربية:

إبر اهيم أبو الأنبياء، عباس محمود العقاد، منشورات المكتبة الحصرية،
بيروت.
الاتجاهـات الفكريـة المعاصـرة، د.علـي جريـشة، دار الو فــاء للطباعـة

إحياء علوم الـدين، أبو حاملد محمـل بـن محمد الغزالـي الطرسي، دار
المعرفة،، بيروت.

أخبـار الز مـان ومـن أبـاده الحـدثان، وعجائـب البلـدان والذـاهر بالمـاء
والعدـران، أُبـو الحـسن علـئ بـن الحـسين بـن علــئ الدــسعودي، دار

إخبار العلماء بأخبار الحكماء، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف
بن إبراهيم الشيباني القفطي، تحقيق: إبر اهيم شـمس الـدين، دار الكتـب

أخبـار سـلاجقَة الـروم، ترجمـة: محمـــ سـعيد جمـال الـدين، المركـز
القومي للتر جمة، القاهرة، الطبعة الثانية، V • • مr.

أخبار مكة في قديم اللدهر وحديئه، صحمد بن إسـحاق الفـاكهي، نحقيّ:
د. عبـد الملـك عبـد الشه دهـيـّ ، دار خـضر، بيـروت، الطبعة الثانِـة،

$$
.-|\varepsilon| \varepsilon
$$

الأدلـة العقاليـة النقليـة علمئ أصـول الاعتقـاد، د.سـعود بـن عبـالعزيز


$$
\begin{equation*}
p r \cdot 1 \varepsilon \tag{9}
\end{equation*}
$$

الأدلة على وجود الله نعالىي، د.عمر بن سليمان الأشثر، تصميم وإخراج موقع قعرفة اللها موجود بصيغةتpdf. (آراء أهـل الملدينـة الفاحـلة، الفـارابي، تحقيـق: د.ألبير نـصر نـادر، دار

المسرق، الملبعة الرابعأه، بيروت.
الإرشُاد إلى صحيح الاعتقاد والردعلئ أهل الشُركُ والإلحاد، صهالح بن فرزان بن عبد الها الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة الرابعة، • \& $ا$ اهـ
-1999 -



$$
\text { p } 1991
$$

(1r) (استخراج الجلد هن القرآن الكريم، أبي الفرج عبدالر حهن الأنصاري؛


الإسالم وأبيلـوا أهله، جـالال العالم، دار الاعتصام.
 بير وت، الحلبعة الثالثة.

 - $19 \times r$


 pr..r


 الحو اليي، دار طيبة الخضهر اء للنشش والتوزيع. أضسواه البِان في إيضاح القر آن بالقر آنه محمد الأهين بن محمد المختـار
 . 1990 - - 1210 إعانة المستفيلـ بشرح كتاب التوحيل، صالح بن فوزان الفـوزان، مؤسسة
الرسـالة، الططعة الثالثة،

اعتّقادات فـرتَ المـسلمين والــشُركين؛ محمـل بـن عهـر بـن الحـسن الرازي، الدلقب بفخر اللدين الرازي، تحقيق: علميساقي النشـار، دار الكتب الaعوحة، بيروت.

إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـسس الدين ابن قِم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراميم، دار

$$
\begin{equation*}
\text { الكتب العلمية - يِروت، الطبعة الأولى، I 1 1 هـ - ا } 1991 \text { م. } \tag{Y0}
\end{equation*}
$$



إغائة اللهفـان ني حكـم طالاق الغضبان، محمد بـن أبي بكر بـن أبـوب





$$
A Y \cdot 1-A 1 \varepsilon Y Y
$$


الالتــار العربي، بيروت، الطبعة الأولى 199V م.

(r.)



الأمهـال في التـرآن الكـريم، د. محمـل جـابر الفيـاض، المعهـد العـالمي
للفكر الإسلاهي، ع اع اهـ.

الآبات الدالته علئ الهّ وفتى نهج القـرآن ومذهب السلف: إبر اهيم بن

.prol-

الآبات الكونية ودلالتها على وجـود الهّ، محملـ متولي الشعرواي، درا
القطم.
الآبات الكونية، دراسة عقلدية، عبد المجيد الو عانه، رسالة ماجستير،
 إئار الحت علئ الخلتى في رد الـخا(فات إلى المـنهب الحتق من أصـول


بروت، الطبعة الثانية، 9AV 9 .
إيجاز البيـان عـن معـاني التـرآن، محمـود بـن أبئ الحسسن بـن الحسين النيـــابوري، تحقيـت: د. حنيـن بـن حـسن القاسـمي، دار النـرـب

$$
\text { الإسلامي - بيروت، الطبهة الأولى، } 0 \text { اع اهـ. }
$$

إيضاح الدكنون في النيل على كشف الظنون، إسماعيل بن محمد أمين
البعدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
البحر المحيط في أصول الفقه، بلر اللدين محمـل بن عبد الشه الزركـّيّي،

البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمل بن يوسف الأنللسي، تحقيمق:


البدء والتاريخ، الدطهر بن طاهر المقدسي، مكتبة الئقافة الدينية، بور
سعيل.


$$
\text { إحباء التراث العربي، الطبعة الأولىى، ^• ع اهـ - - } 19 \wedge 1 \text { م. }
$$

بدائع الفوائلـ، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيـة، دار الكتـاب العربي،
بيروت.

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة و القرامطة والباطنية، أحمـد بـ عبـد

 بغبة الوعـاة في طبـات اللغـويبن والنحـاة، عبـد الـر حمن بـن أبـي بكـر الليبرطي، تحقيتى: محمد أبو الفضل إبراميمب، المكتبة النصرية، لبناني



 الطبعة الأولى،،r..


تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كـرم، دار المعـارف، القـاهرة، الطبعة

تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم، لجنـة التأليف والثرجمة والنشر،

التاربخ الكبير، محملد بن إسماعيل بن إبراهيم بـن المغيرة البخاري، دائرة المعارف العثّمانية، حيدر آباد.
تاريخ دمـشقى، علـي بـن الحسن بـن هبـة الهّ المعـروف بـابن عسـاكر، نحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، . $1990-1810$

التبشير والاستعنمار، بواسـطة: قـادة الغـرب يقولـون: دمـروا الإسـام وأبيدوا أهله، جلال العالم، دار الاعتصام.

محمد حامد الفقي، دار المعرفة،، بيروت.

 التحرير والتنوير، تححرير المتنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفـسير الكتاب المجيل، محمد الطاهر بن عاشُور، الدار التونسية للنشـر، تونس، - $19 \wedge$ 亿
 حيان الأندلـسي، تحقيق: سمير المجذوب، المكتـب الإسلامي، الطبعة
الأولني، re عاهـ -



تذكرة الحفاظط، محمل بن أحمـل الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت،



$$
\begin{equation*}
\text { الأعلي: للشُون الإسالمية (الثاهرة)، عام النشر: } 9 \text { اع اهـ - } 19919 \text { 1م. } \tag{7Y}
\end{equation*}
$$

التصصميم العظيم، للفيزياني ستيفن هو كنج، ليونارد aلودينو.
 سلـــلة الكتــب الثقافيـة، العـلد الثالـث وزارة الــذفاع، إدارة الــشئون

المعنوية والثقَافية.
التعريف بلدين الإسـالم، علي الطنطلاوي، دار المنارة للنسـر والتوزــعع،
الطبعة السادسة، YY O I P.
التعريفات، علي بن محمل الجر جاني، تحقيتي: جماعة من العلماه، دار
 تفسير ابن عطيه، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحـيّ بـن غالب بن عطلة الأندلسي، تحقيق: عبـد الـسالم عبد الـشافي محملـ، دار

 (7V) تحقيت: محمـل حسين شُـمس اللدين، دار الكتـب العلمية، منشورات هحمد علي بيضون، بيروت، الطبعة الأولى،، 9 اع اهـ.
 تحقيق: سامي بن محمل سا(مة، دار طيبة للنشـر والتوزيع، الطبعة الثانـة

$$
\text { . } 1999-\infty 1 \varepsilon r .
$$

تفـسير أبمي الـسعود، إرشـاد العقـل الـسليم إلـئ مزايـا الكتـاب الكـريمب،
أبو الستود العمادي محمل بن محملد بن مصطفي، دار إحياء التراث
العربي، بيروت.

تفسير الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المـاني، شهاب الـنين محمود الألوسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1 1 أهـ. تفسير البغـوي، معـالم التنزيل في تفـسير القـرآن، الحسين بـن مسعود





تنـسير التُعالبي، الجـواهر الحسان في تفسير القـرآن، عبـد الـرحمن بـن تحمد الثعالبي تحقيق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود،

 إبراهيم الثعلبي، تُحقيف: الإمام أبي محمد بن عائشور، دار إحياء التُراث

تفـسبر الراغـب الأصـفهاني، الحـسين بـن محمــد المعـروف بالراغـب الأصفهانى، تحقيف: د. محمل عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب، جامعة
 تفــسير الــسعدي، تيـسير الكــريم الــرحمن في تفـسير كــام المنــان،
(VV) عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحت،
 تفـسير الطـبري، جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، محمـل بـن جرير الطبري، تحقيت: د. عبد الش بن عبد المحسن التركي، دار همجر للطباعة تغسير القر آن العظيمب لابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمـد بن إدريس





التفسير القيم، تفسير القرآن الكريم، محمد بن أبي بكر ابن قَمب الكجوزية، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشر اف الشيخ
 التفسير الكبير، مفاتتح الغيبب، محمـــ بن عمـر الـرازي، الملقـب بفخر الـدين الــرازي، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، الطبعـة الثالثـة، .$\rightarrow$ 㖟.

الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثّة، V• £ اهـ،


.pr.0-A -
 الهعصرية العامة للكتاب، • • 199 مر.
 الزحتيلي، دار الفكر المعاصر، دمشقت، الطبعة الثانية،


 تفــــر النيـيابوري، غر ائب القر آن ورغائب الفرقان، الحسن بـن محمـا النـيـابرزي، نحتيف: زكريا عميرات، دار الكتب العلميه، بيروت، الطبعة الأولمن،
(A9: دمشتى، الطبعة الأولى، الـ،


 الأولى،

تلبيس إبليس، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجوزي، دار

 محمد النمـري القر طبي، تحقبق: مصطفئ بـن أحمـد العلوي، محمد عبدالكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسامامية، المغرب،

AIrNV

 عـوض مرعـب، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، الطبعـة الأولـئ،

$$
p^{r \cdots l}
$$





 التوقيف على: مهمات التعاريف، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي





(1.11)
 (1.1) أهلa: جال الal المب، دار الاعتصام.
(lır) ( ( ا ب (

بقلمكي، دار العلم للما>مِن، بيروت، الطبعة الأورلى، $19 A V$ م
 ابن تيمية، تحقيت: عللي بن حسن - عبل العزيز بن إبر اهميم - حمـلـان بن

 اللمكي نات وغر ائب الأيات الباهر ات، طنطلاوي جـوهري، شـركة مكثبـة
 (1 (1) بهصر.


$$
\rightarrow 1 \varepsilon+1
$$

(1 A)

 هككتة الخانجي، القاهر
(11•)

خ~صائصر الـنظم التـر آني في فـصة إبـراهيم

خصيصة التدرج في الدعوة إلى الشّ، د.أمين الدميري.

درء تعارض العقل والنُقل، أحمـل بـن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيّق:


$$
\begin{align*}
& \text { دعرة التو حيد، محمد خليل هراس، مكتبة ابن تيمية. }
\end{align*}
$$

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،

الثـانية، ع • ع اهـ.

حلائل التوحيـد، جمـال الـدين القاسـمي، دار الكتـب العلمية، بيـروت،



$$
\text { + } 19 Y \wedge-\Delta 1 r \varepsilon 7
$$


pl9v.
(119) الرد علىي القـائلين بوحدة الوجود، أبو الحسن نـور الـدين المـالا الهـروي


$$
\text { للتراث -دمشُق، الطبعة: الأولى،، } 10 \text { عاهـ - 1990 م. }
$$

 को: : :
ar.r-





$$
p^{r} \cdot 1-21: r
$$



सT•, I-alETT G_z

- (-





 .214:8:
(الزاهر في غريب ألفاظ التُانعي، عحمد بن أحمد بن الأزهـري الْهروي، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعلني، دار الطانانع.
 د. حـاتم صـالح الـضامن، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، الطبعة الأولمى،

$$
\text { p } 199 r-\Delta 181 r
$$


 (ITI)
 (I YY)


$$
\begin{equation*}
\Rightarrow 19 \wedge 7-\Rightarrow 1 \varepsilon \cdot T \tag{irr}
\end{equation*}
$$







$$
\text { الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 90با هـ - } 90 \text { ا9V0 م. }
$$




$$
. P^{r} \cdot r
$$

 المحققين بإشر اف السُنِ شُعيب الأرنـأؤوط، مؤسسة الر سـالة، الطبعـة

$$
\text { الثالثة، 0. ع اهـ - } 0 \text { 19 1م. }
$$

(Irv)




$$
\begin{equation*}
\rho^{r \cdots T-\Delta \mid \varepsilon r V} \tag{1rq}
\end{equation*}
$$

ميرة ابن هشُام، السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري
 الشُلبي، شـركة مكتبـة ومطبعة مصططفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،

شـرح العقيدة الأصبهانية، أحمـلـ بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيف:


 هحمد بن رياض الأحملد، المكتبة العصرية- بيروت، الطبعة الأولى'. $\rightarrow$ 合
شـرح العقيدة الطحاويـة، عبد الشّ بن عبد الرحمن بن جبرين، مصـر الكتـاب: دروس صــوتية تــام بتغرينهــا موتـع الــشـيكة الإســالامية http://www.islamweb.net

شرح العقيدة الطحاوية، محمد بن عالاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز



(1 \& \& )








 الرئسد للنشُ والتوزيع، الرياض، بالتعـاون مـع الدار السلفية، بومباي،

الهند.
الشبفا بتعريف حقوق المصطفى، عياض بـن موسمئ اليِحصبي السبني'
دار الفيحاء، عمان، الطبعة الثانية، V \& عاهـ.

أبي بكر ابن قبم الجوزية، دار المعرفة، بيروت.

شُمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم، نشُوان بن سعيد الحميرين اليمني، تحقين: د. حسين بن عبد الها العمري، عطهر بـن عـن علي الإرياني،


العصحاح تـاج اللغـة وصسحاح العربيـة، إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفارابي، تحقين: : أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت،

$$
\begin{equation*}
\text { الطبعة الرابعة، V• ع اهـ - } 9 \wedge V \text { ا م. } \tag{lor}
\end{equation*}
$$



صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اله وستنه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبدالشه البخاري الجعفي، تحقيقيق:
 صحيح الجامع الصغير وزباداته، محمد ناصـر الـدين الألباني، المكتب

الإسامامي.
صصحيح سنن ابـن ماجه، تحقيق: هحمـد ناصر الـدين الألباني، مكتبـة
(loV)


تحقيق: محمد فؤ اد عبد الباقي، دار إحياء الترات العـر العربي، بيروت. (l0A)

(109) القلمب، دمشُق.

 ( 17 (II) ; الأبحاث، الطبعة الأولى،


الرِباض، الطبعة الأولى؛، م• عاهـ.
 2ار الكتب العلبعة، بيريت.
(178) ضعيف التجاتع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني. الـكتـب




بيرؤت.




$$
\mathrm{a}^{r \cdot} \cdot 11-A 1 \varepsilon r
$$

 إبر اهمب البليهي، المطابع الأهلية للأوفست، الرياض، الطبعة الثالثة،
.- $1 \varepsilon .9$
العقيدة في الش، د. عمر بن سليمان الأشقر، دار النفـائس، الأردن، الطبعة
 عقيدتنا في الخـالت والنُبوة والآخـرة، عبـدالشا نعمـة، مؤسـسة عزالـدين
 العلم في منظوره الجلديل، روبرت اجروس، بواسطة العلدانيون والتـرآن الكريم، تاريخية النصى، د. أحمـد إدريس الطعـان، دار ابن حزم للنشر
(العلـم يـدعر إلـئ الإيمـان، أ. كريـسي موريسون، وكـان قبـل الترجمـة (IVY)

(IVr)


(IV0)
المتخزومي، 2 إبر اهيم السامر الئي، دار الهالال.
 ابن أبي أصيبعه، تحقيت: د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت.
(الفائق في غريب الحديث والأثر، محمود بن عمرو الزمخشـري، تحقين:
 الطبعة الثانية.
(IVA)




الأولمى، \&ا₹اهـ.
(1^•)
دار الرطن للنـــر، الرياض.


الثانية
(IAY)

 الرياض.


$$
\text { جامعة الأمارات العربية المتحدة، } 91 \text { § اهـ-199191م. }
$$



الفو ائـد، محهـ بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة، دار الكتـب العلميـة،
(الفيزياء ووجود الخـالق، مناقـشة عثالنيـة إسـالامية لبعض الفيزيـائيسن والفلاسفة الغربين، جعفر شبخ إدريس، مجلةً البيان، الطبعة الأولـى،

$$
\text { .pYO }-\Rightarrow 1 \xi Y Y
$$


الاعتصام.
(19.) القـامرس الهحبط، محمـل بـن يعقوب الفيروزآبـادني، تحثيبت: هكتـب


proo-slErT
 متزفر بصيغة pdf.

تصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقر آن، نديم الـجسر، طرابلس -لـنـنان. تصة الحضارة، وِل ديورَانت، ويليام جيمس ديرزَانت، ترجمة: د. د. زكي نجِبـب محمُود وآخرين، دار الجيـل، بيروت، المنظمـة العربيـة للتربية

(190) القول المفيد على كتاب التو حيد، محمل بن صالح العُيمين، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الثانية، \&Y \& اهـ

(l9V)

بيروت، الطبعة الأولى، اV IV اهـ - ألم ام.

الصقلي، عالم الكتب، الطبعة الأولىي، r• \& اهـ -
(1999) كشف الظنون عن أُسامي الكتب والفنون، مصطفى بـن عبد الهّ كاتب




 (Y-1) الكليات معجـم في الـصططلحات والفروق اللغويـة، أيوبوب بـن موسى' الكفوي، تحقيق: :عدنان درويش، محمـد المصري، مؤسسة الرسـالة،
بيروت.
(Y. Y)

.prolr
 عبد المو جود، علي محملد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

$$
\text { الأولى،، } 9 \text { عاهـ } 1991 \text { م. }
$$

(Y-६)
الطبعة الثالثة، ع1 \& الهـ.
(Y-0) المعرف النظامية، المهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات بيروت، الطبعـة
( (Y-V) والثةافية.
 د. اللدرحاش عبدالمجيل سرحان، راجعه وعلق عليه: د. محمـل جمـال الـدين الفنـدي، مؤسستة فـرانكلين للطباعـة والتشر، القـاهرة، نيويـورك؛

الطبعة الأولىi • 197 مألم

شيخاني، دار قتيبة، الطبعة الأولى، ا اع ا هـ- - . Prم
(Yl.)

(YII) وأبيلوا أهله، جالال العالم، دار الاعتصام.
(YIY)
الإيمان، مصر.
(YIY)

هحئ الدين عبل الحميل، دار المعرفة، بيروت.
(Y|O)


$$
. p 1998
$$

(Y| T) علي الكجر اتي، مطبعة مجلس دائرة المعـارف التشمانيـة، الطلبعة الثالثة،

$$
\text { . } 197 V-\text { - } 1 \text { rAV }
$$

(YIV) عبلد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 7 • ع اهـ
.p19^7-
(Yا^) عبد الهحسسن سلطان، مؤسسـة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 7 م ع ا هـ

$$
\rho^{19 \wedge 7-}
$$

(Y ا9) بن محمـل بن قاسـم، مجمع المقلك فهـد لطباعـة المصحف الـُـريف،

(YY.) السيل محمد رشيد رضا، لجنة التراث العربي.
(YYI)
 (YYY) النصارئ، وفي كتبهم، ومجامعهم المقدسة، وفرقهم، محمد أبو زهـرة، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشـاد،

 المرسي، تحقيتِ: عبد الحميل هنداوي، دار الكتـب العلمية، بيروت،
الطبعة الأولىى، اع اءـ اهـ - . .

مختار الصحاح، محمـد بن أبي بكـر بن عبد التـــادر الحنفـي الـرازي،
 بيروت، الطبعة الخامسة، . مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق: هحمد علي الصابوني، دار

مختصر معارج القبول، هشام بن عبد القادر بن محمـد آل عقدةه، هكتـبة

المخصص، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: خليل إبراهم
 .1997
(YYA) ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمـد المعتصم بالهُ البغدادي، دار الكتـاب

 د. خالـد القاسـم، د. إبراهيم بـن حمـاد الـريس، أ.د. إدريس بـن حامـد
 (Mr.) منهـا، د. غالـب بـن علـي عـواجي، الــدار العـعرية للطباعـة والنـشر
والتوزبع، الطبعة الأولى،، بrع اهـ-r اr-rم.

مذاهب فكرية معاصرة، د. محمود مزروعـة، دار كنوز المعرفة.-جدة،
الطبعة الثـانية،
(YYY) مـذاهب فكرية معاصرة، محمـد قُطب، دار الشُروق، بيـروت، الطبعة

$$
\text { الأولـ، rer } 1 \text { اهـ }
$$

(YTr) والدعوة والإرشاد، السعودية، الطبعة الأولىى، • 1\& اهـ.
(Yץ乏)


 (YY7)

(YYV) النيسابوري، المعروف بابن البيع، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار
 (YM^) نفقته: محمد بن عبد الر حمن بن قاسـم (المتوفن: : \&Y اهـ (الـ)، الطبعة: الأولم،
(YMQ) مسنلد الإمام أحمد بن حنبل، تحقيف: أحمد محمد شـاكر، دار الحلديث،

$$
\text { القاهر ة، الطبعة الأولى،، } 17 \text { اعهـ - 1990م. }
$$

(Y\&•) بالبز ار، تحقين: محفـرظ الرحمن زين الشه، وعادل بن سـعلد، وصـبري عبدالخالت الثـانعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة. مشارن الأنوار على صحاح الآثار، عياض بن موسى اليحصبي السبتي، دار النـبر، المكتبة العتيقة ودار الترات.
 الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت. (Y乡Y) تقديم: محمد عاصم الحداده، تخريج: محمد ناصر الانـر الدين الاني الالباني.

 المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضر الفّ البعلي،


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصـول، حـافظ بـن أحمــ


 المعروف بأبي زهرة، دار الفكر العربي. (Y\&^) الرومـي الحمـوي، تحقيـق: إحـسان عبـاس، دار الغـرب الإسـامي،

(Y\&q) المعجم الأوسط، سلِمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق: طارق
 الحرمين، القاهرة.
(YO.) د.جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، $19 \wedge$ 1 م.

الأميرية، مصر، r. \& اهـ -
(YOY) عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية.

 (YO\&) المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا، 19AY ام.
(Y00) ( معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد كحالة، مكتبة المشتي،، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(YOT) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إيراهيم مصطفىز، أحمـد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة.
(YOV)

(YOA)

 مخلو قاتهال، المـرابط بـن محمــل لخـديم الـتُنقيطي، دار وحمي القلـم،

(YT•)



العربي. ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت
(YTY) ابن قيم الجوزية، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولىى،

$$
\rho r \cdots r-\infty) \varepsilon r \varepsilon
$$

المفـردات في غريب القـرآن، الحسين بـن محمــ، المعروف بالراغب الأصفهانى، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، دمسُق، الطبعة
الأولى، Yاگוهـ.
(Y70) مقايِس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، تحقيف: عبد

$$
\begin{equation*}
\text { السالم محمد هارون، دار الفكر، } 99 \text { 1r هـ - 19V9م. } \tag{Y77}
\end{equation*}
$$




(Y الملل والنحل، مححمد بن عبد الكريم الشهر ستاني، مؤسسة الحلبي. (Y7N)

مناهج الأدلة في عقاثد الملة، ابن رشُلد، تحقيق: د. محمورد قاسمب، مكتبة
الأنجلو المصرية، الطبعة الثانبة، عالما عا 197 ما
(YV.)




الحلديثة، مصر.
(المهاج المنة النوية في نتض كالام الشيعة القدرية، أحمد بن عبد الحليم (YVY)


$$
\text { الإسلا(مية، الطبعة الأولى،، } 7 \text { • 18-1 - } 1917 \text { م. }
$$

(YV气)
 (YV0) الرحيلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسـلامية، المدينة المنوروة،
الطبعة الأولى، \& \& (اهـ-\& .
(YVI) ماجستير جامعة الملك عبداللعزيز، فرع مكة المكر مـة، جامعـة أم القرىن

$$
\text { حالِبا، الطبعة الأولى،0، ع عـهـ } 19 \wedge \text { ام. }
$$

(المواقف في علم الكلام، الإيجي، عالم الكتب، بيروت. (YVA)


.p1997
(YV9) مسوسوعة الأديـان المـذاهب الفكرية المعاصرة، مجموعة مـن الباحئين بإشر اف الشُيخ عَلوي بن عبد القادر الـسقاف، موقَع الـدرر السنية علىي الإنترنت dorar.net.
(YA.)
 بإنثراف: رونتال، يودين، ترجمهة: سمير كـرم، مر اجعة: صـادق جـالال العظم، جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشّر، بيروت.
（YAY）
 الموسوعة：د．ماهر الصوفي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولىي،
.pr•人-ब1हra
（Y＾Y） العالميـة للشُباب الإسـلامي، إشـراف：د．مـانع بـن حمـاد الـجهني، دار
 （ （ $\wedge$ مرسوعة لالاند الفلسفية، أندرية لا لاند، منشورات عويـات، بيروت،
باريس، الطبعة الثانية، 1 + Pr.
（Y＾0） تحثقيت：علي محمـد البجاوي، دار المعرنة للطباعة والنشُر، بيروت،
（YへT）
（YAV）

（YAへ） النحلة تسبح الهن تعالى بلغة العلم ولسان الواقع، محمد حسن الـن الحمصي،
 （Yq．）


العلمية．
النفس والمجتمع، محمد قطب، دار الشُروق.
(YQY)
(Yqr)

(Y Q ) البغدادي، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبتها البهية استانبول .1901
(Y90) (الوجود الحت، براهين علمية قاطعة تـدحض الإلحاد وتثبت الإيمـان، د. حـسن هويـدي، المكتـب الإســامي، بــروت، الطبعـة الخامـــــة،

$$
\text { . } 1997-\infty 1817
$$

وجـود اله، د. يوسن القرضـاوي، مكتبـة وهبة، مصر، الطبعـة الثالثة،
.
(YaV)
التو حيد، محمد خليل هر اس، هكتبة ابن تيمية.
(YQ1) البرمكي، تحقيق: إحسان عباس، دار صـادر، بيروت، الطبعة الأولى'،

وهم الإلحاد، د. عمرو شُريف، الأزهر، وصدر مع مجلة الأزهـر عـدد .
（ H ••） عقالنِة إسلامية للبعض الفيزيـائين والفلاسفة الغربيين، جعفر شُـتخ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( Id.Tbid.p. } 133 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { بواسطة: الدين، 2. محمد دراز. }
\end{aligned}
$$

（r．r）（The Evidence of God（r）بواسطة：معرفة اله ادلائل الحقائق القرآنية
والكونية1، المر ابط الشنقيطي، دار وحي القلم، دمشُق، الطبعة الأولىي،

$$
p r \cdot \mid \varepsilon-\infty 1 \varepsilon r \varepsilon
$$

（17－18،I،ouvrage cite،Voir p．de la boullaye（ $\Gamma \cdot \mu$ ）



لطلب وشـحن الكتب:
نادي الكتاب: Www.club-book.com إيميل: © ©

@Dar_moreq: جار مورق - تويتر: $\begin{aligned} \text { © }\end{aligned}$
النيل والفرات: www.neelwafurat.com
جرير: www.jarir.com
العبيكان: www.obeikandl.com/arabic

## منهج القرآن الكريم

## في دصض شبهات الملحدِن

״ وتواردت الأسئلة على العفول عن الخلق والوجود. وتساءل الإنسان: هل هناك خالق لهذا الوجود؟ وأبن هو؟ وهل يعلم بخلقه؟؟ وهل له مفاتى ومن أين جئت؟؟ وإلى أَين أسير؟ وما الفاية من وجودنا في هذه الحياةَ وهل
 التساؤلات وأكثر يبحث عن إجابة لها : فيحتار ، ولا يمكن أَن بجد جوابًا كافيًا شافيًا مقنگا إلا من ثلال المنٍّح الرباني
 واكتوى بنيران الضلال والإلحاد ، وأضلته دروب الفلسيفة. والمذاهب المادية في الحباة ، يجد في الفرآن الكريم ظلًا يستظل به من ظلمات الوحشة والتردد والحيرة , فينمب في فلبه برد اليقين ، ويرجع إلى الحق بنور الفطرة المتوقدة في النفوس البشربة ، وبدلالات الهدى والآيات الساطعات الـات بالحجح القاهرات التي نملأ النفس يقينًا وإيمانًا «. أفنان بنت حمد بن محمد الغماس
باحنة في المجال الشرعي والفكري.

E-Maildalailcentre@gmail.com .orals.ř.: حو Dalailcentre/ if (3)ㅇㅇㅇ


[^0]:    eنهاج الـنـة النبوية (117/Y).

