

عناصر الموضوع

| $\wedge$ | A |
| :---: | :---: |
| 9 | إنفا |
| 1. | \| |
| IT |  |
| 17 |  |
| r. | أهسإبا |
| ro | هِ هِ ها |
| H | gris ale |



## 

أولًا: المعنى اللغوي:
أصل مادة (غلو) تدل على ارتفاع ومجاوزة قدرِ. يقال: غلا السعر يغلو غلاء، وذلك


 الحدل، والحديث الآخر: (إن هذا اللدين متين فأوغل فيه برفق) (2) .

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
عرفه بعض العلماء بأنه: المجاوزة الحد، بأن يزاد في الشيء، في حمده أو ذمه على ما
.
وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه: (المبالغة في الشيء، والتشديد فيه بتجاوز الحدل|(7).

 (Y) كتاب الأفعال، ابن الثطاع

أخرجه أحمدف في مسنده، .




## 

|  | وردت مادة (غلو) في القرآن الكحيم مرتين نقط (1) |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | والصيغ التي وردي |
| Jinal | 据 | 2ind |
|  [Iv1:1أنسا] | r | الفعل المضارع |

وجاء الغلو في الاستعمال القرآني بمعناها اللغوي، وهو الإفراط ومجاوزة الحد(Y).
 أي: لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق(").

## 

## 1

الطغيان لغة:
كل شيء يجاوز القدر فقد طغى، مثل ما طغى الماء على قوم نوحِ، وكما طغت الصيحة على ثمود. والطاغية: الجبار العنيد(1). الطغيان اصططلاحًا:
تجاوز الدحد في العصيان (Y)
الصلة بين الطغيان والغلو:
ومن خلال النصوص السابقة نتبين أن الطغيان هو محاوزة القدر والحد الواجب؟؛ وهو
 وطغيان فرعون. أما الغلو فلا يلزم معه تكبر أو استعلاء، فكثيرّا ما يغالي في دين الله الله تعالى قوم ضعافـ من الفقراء أو العامة ونحوهم.

Y البفي:
البغي لغة:
 (أي غير باغ على المسلمين، مفارق لجماعتهمه، ولا عاد عليهم بسيفه. ويقال: غير عاد في الأكل حتى يشبع ويتزودال(ا) .

البغي اصطلاحًا:
البغي: طلب الاستعلاء بغير حق (غ)
الصلة بين البغي والغلو:
البغي هو قصد الفساد بإجماع أهل اللغة كما ذكر الزجاج، وكأن اللذي يفرقه عن الاعتداء
أن الاعتداء فيه قصد المحجاوزة وإن لم يبغ فسادا، أما البغي فهو قصد الفـي الفساد ابتداء.

> (1) انظر: العين، الفراهيدي \&/(Y)
> or - الظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص (Y)
> (Y) غريب القر آن، ابن قتيبة صا
> (£) التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص1 (Y.

الوسطية لغة:
ما بين طرفي الشيء أو هو النصف، يقال: جلس فلان وسط القوم، أي صار في وسطهم.


بين الإسراف والتقتير أو البخل، والتوسط بين الناس: الوساطة(1) . الوسطية اصطلاحا:
الوسطية تعني الاعتدال والتوازن، ويعنى بها التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين بدون إفراط أو تفريط بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرد الطرف المقابل، ويحيث لا لا
 والطريق الأوسط الذي تجتمع عنده الْفضيلة (Y). الصلة بين الوسطية والغلو:
الوسطية تعني الاعتدال بين الغلو والتساهل، والغلو تمسك بالطرف المتشدد.

 (Y) انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، عثمان ضميرية، ص 107.
 فيما تدينون به من أمر المسيح، فتجاوزوا

فتبين بذلك أن الغلو تجاوز الحق إلى الباطل، وصدق الله تعالى حيث قال：重 重
[يونس:Yب].

فالمغالي متزيد على الله تعالىى، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يستحسن شرعا لم يأت به الله تعالى ولا رسوله وله
 فراح يستدرك عليه، أو يعتقد تمامه وكماله فيلزمه اعتقاد تقصير مححمد صلى الله عليه وسلم في التبلين أو كتمانه ما أمر بتبليغه؛
 يقول：من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة، لأن الله يقول：
［المائمة：٪］］．
فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا．وقال الششافعي رحمه الله：من الستحسن －يعني：بدعة－فقد شرع．وقال ونال أحمد بن حنبل رحمه الله：أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك

## أضرار أفوى

للغغلو في الدين أضرار كثيرة بينها القرآن الكريم وهذه الأضرار يعود أثرها على الالخلق، كما تعود على الدين نفسه بالتشويه

والنقص، وهي على نوعين： أولًا ：أضضرار دينية：

الغلو ضلال عن الحق؛ وقول على الله بغير علم، وابتداع في الدين، وتشويه لصورته، وتنفير للناس منه．




［النساء：ITM｜］
وقال تعالى：

 （四）
［المائدة：VV］］．
فبين سبحانه في هذه الآية ألن هذا الغلو من أهل الكتاب إنما هو ضلال وقول بغير الـقق وابتداع لا ينطلق من شرع الله؛ وإنما ينطلق من اتباع الهوى والتقليد بغير بينة، وتكرار مادة الضهلال فيه ثلاث مرات مات يؤكد أن الغلو إمعان في الضلالن．

（1）جامع البيان • \＆

للغلو أضرار كثيرة على العباد؛ وهو من ضروب الفساد التي نهى الله تعالى عنها في كتابه الكريم． قال تعالى： ［البقرة：0．0］］．

 وهذه الأضرار؛ منها أضرار مجتمعية تعود على المجتمع بالخرابر والثمار الدمار ويصطللي الناس بنارها، ومنها أضرار عالمية تعود على الناس كافة بصدنيم عني الله تعالى، ومنعم من الدنيول في رحي رحمة الله وفضله بصدمم عن رسالة محمد صلى ملى الله عليه وسلم الذلي جعله الله تعالى رحمة

 ومن ثم يمكننا أن نتسم هذه الأضرار التي تعود على البشر من جراء الغلو إلى： ا ـ أضرار مجتمعية محلية．
فمن هذه الأضرار المجتمعية المحلية：

ذم القرآن التفرق ونهى عنه وبين سوء عاقتهه؛ قال تعالى：：
 ＂． ومما لا شك فيه أن اعتقاد طائفة من الناس أنهم قد اختصوا بفهم زائد في الدين
（البدع، وكل بدعة فهي ضلالةّا（1） اوتدلنا هذه الآية أيضًا أن ضلالالهم هذا
 بعد ذلك كيف يفصل القرآن هذا الإجمال：多 وَمَالَ
 ［التوبة：$\cdot$［







 ［1／0．
共



隹（

ثانيًًا：أضرار على الخلق：

والصلوات، الشُقْري ص ז.
عاصـم الـحداد ص ^§.

فوق ما عليه السواد الأعظم من أهل العلم يلبس فيه الحق بالباطل لموافقة الأهواء وأولي الأمر منهم ممن تجب طاعتهم على المريضة؛ فحينئذ قد يشعر غير المير القادرين على متابعة هؤلاء الغنلاة - وهم جمهور الأمة وسوادها الأعظم - بالحرج ظنا أنهم وأقعون في التقصير، والحق أن الغنلاة هم الخارجون على الشرع، وهم أولى بالحرج وأحق به ولا حرج على من سلك سبيل القصصد والتوسط والاعتدال. وهؤلاء المغالون يزعمون أنهم على الحق ويدعون الناس لاتباع ما هم عليه من الغلو والابتداع، كما حكى الله تعالى عن اليهود والنصارى؛ حيث لم يكتفوا بتحريف ملة إبراميم بل يزعمون أنهم هم وحديمهم على الههدى ويدعون الناس للدنيون
 قال تعالي:








 (积


عامة الأمة فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى تفريق الأمة وتمزيقها بين من يتبع مؤلاء الخارجين على أهل العلم وأولي الأمر، وبين من يتمسك بما عليه سواد الأمة، وهذا التفرق والتشرذم مما يضعف قوة الأمة ويذهب قوتها؛ كما هو واضح من نص الآية السابقة.
فيبن الله تعالى أن عاقبة التُفرق والثنازع الفشل وذهاب الريح وضعف القوى؛ (فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهمب، وأن يطيعوا الله ورسوله الها في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به اتثمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضًا فيختلفوا فيكون

سيبّا لتخاذلهم وفشالهما

وما كتتم فيه من الإقبال،(1) (1)
" إيقاع الناس في الحرج. يحدث هذا عندما يدعي طائفة من الناس - - هم المغالون في الدين الدين - أن ما ما هم عليه من الغلو هو الدين الحق، وهو - بلا شك - بك ليس في استطاعة كل واحد من الناس - هذا على فرض كونه في أصله من الحق - فما بالكم إذا كان ذلك فهما مغلوطا في أغلبه

قالوا: يعطي صناديد أمل نجدِ ويدعنا، قال: (إنما أتألفهم). ثأقبل رجلٍ فائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوقُ، نفال: اتق الله يا محمد، نفال: (من يطع الله إذا عصيت؟ إيامنتي الله على أهل الأرض فلا تأمنوني) فساله رجلٌ قتله، أحسب خالد بن الوليد - فمنعه، فلما ولى ولى قال: (إن من ضئضئ هذا، أو: في عقب هـي هذا تومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حنا يمرقون من الدين مروق السهم من الرمبة، يتثلون أمل الإسلام ويدصون أمل الأوثانان، لثن أنا أدر كتهم لأأتلنهم قتل عادي) (1) . ه
 كييرا، ولا يطيعون إماما مم النّين (يقتلون أهل الإسلام ويدصون أهل الأوثان)، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اللذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهمهم ويشيعون النوضى والفساد في الأرض، لا يرجعون إلى إمام عدل، ولا يوقرون عالمَا ولا أحدًا من أولي الأمر. وماذا يرجا من انصياعئهم لإمام أو توقير لعالم وقد انتقصوا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وجابهوه بما يؤذيه وما لا يليق
 (1) أخرجه البخاري في صستيته، كتاب أحاديث



准



 استحلال الدماء والأموال، وإشاعة

الفوضى وعدم الاستقرار:
يترتب على الغلو آثار عديدة منها استحلال دماء الناس وأموالثهم بناء على اعتقاد كفرهم ممن يغالي بتكفير المسلمين بالمعاصي كما هي عقيدة فرق الخوارج والمكفرة قديما وحذيثًا.
وإذا كان الخوارج المعاصرون يغالون فيعتقدون أنهم أفضضل وأعلم وأفهم من أهل العلم في زمانهم - فيسارعون بتخطنتهم بل وتكغيرهم في إنكارهم عليهم اعتقادهم الباطل بتكفير عصاة المسلمين مما يتتج عنه استحلال دمائهم وأموالهم - فلقد سبق أسلانهم نخطنوا رسول الله صلى الله عليه وسلمواتهموهبالعصيان وأمروه بتقوى الله. فعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: (بعث عليٌ رضي الله عنه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبية فقسمها بين الأربعة الأثرع بن حابسِ الحنظلي، ثم المجالشعي، وعينة بن بدر الفزاري، وزيديالطالطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن ملاثة العامري، ثم أحد بني كلابٍ، نغضبت قريشٌ، والأنصار،

## 

[التوبة:17]
r. أضرار إنسانية عالمية.

تتخطى أضرار الغلو وآفاته الصعيد المحلي إلى الصعيد العالمي؛ نصاحب الغلو لا يقتصر غلوه على بني وطنه؛ بل يتعداه بالفساد إلى الناس جميعا؛ لأجلى ذلك تراه يعيث في الأرض فسادًا، الْ وَإِذا


[البقرة:0:0][ حيث الكراهية الشديدة للآّخر المخالف في العقيدة كراهية تخرج عن حد الكراهية الكية لأجل الكفر؛ بل تتعدى ذلك إلى كرامية الخلق والرغبة في التعجيل بهم إلى النار عن طريق القتل وإزهاق الأرواح، دون تأن
 سماحة الإسلام وصورته الغغراء التي تغري باعتناقه والدخول فيه أو حسن الظن بأهله. كل ذلك يشوه صورة الإسلام عند من لا لا يعرفه من الآخرين، ويصدهم عن الإيما به، ويحرمهم من اللدخول في رحمة الله: الرحمة المهداة للعنالمين؛ وذلك بسبب ما ما يقوم به ذلك المغالي في بلاد غير المسلمين من تخريب أو تدمير بسبب كفرهم ظنا لا منه أن الُحرب إنما شرعت لأجل قتل الناس لا لأجل دعوتهم وهدايتهم بصد صناديلد الكفر النذين يصدون الناس عن دين الله تعالى، ويمنعون وصول الدعوة والهداية إليهم.

فقول هؤلاءا المشركين كقول غيرهم من غلاة أهل زماننا (فيمن يتخذونهم وسطاء
 فمن ذلك ما كان يفعله أمل الجاهلية من طوافهم بالبيت عراة، وإدخال الصن الصفير والتصفيق في طوافهم بالبيت، ونحو ذلك. قال تعالىى:
 [رالأعراف:سץ].
وفي تفسيرها يقول الطبري: ايقول تعالّى ذكره لنبيه محمد: قل، يا محملد، لهؤلاء المشركين النذين يتجردون من ثيابهم للطواف بالبيت، ويحرمون أكل طيبات ما أحل الله لهم من رزقه: أيها القوم، إن الله
 المؤمنين وطيبه لهم، وإنما حرم ربي القبائح من الأشياء وهي


سرّا في خفاءه| (ع)
وقوله تعالى عِنَد وْلْمَيْتِ [الأنفال:
قال ابن عباسي والحسن: المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق. قال ابن عباسي: كانت قريشُ تطوف بالبيت ورن وهم عراة يصففرون ويصفقون، (0)




بينهم ويين الحالق:

- (1)

أما الاعتقادي فهو ما يخشى فيه من فساد الاعتقاد كالغلو في الأولياء الصالـا يصل إلى الكفر كاعتقاد وجوب شد الر الرحال لزيارتهم مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم "(Y) ونحو ذلك.
ومن الغلو العقدي: ما حكاه القرآن الكريم من غلو اليهود والنصارى، وسبقت العاري الإشارة إليه في شواهد الغلو في مواضع

عديدة.
ثانيًا: الغلو التعبدي:
وهو الغلو بأحكام الشريعة العملية مثل العبادات بمختلف أشكالها القولية والفعلية، ولا شك أن هذا النوع أقل خطرّا، لكنه مدخلّ بعد ذلك للنوع الأول اويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الـجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترع


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أخرج البخاري في صحيحه، كتاب فضل } \\
& \text { الصحالة في مسججد "مكة والمدينة، باب فضل } \\
& \text { الصالاة في مسجد مكة والمدينة، ب/ • • } \\
& \text { 1 } 1 \text { 1 } \\
& \text { النبي صلى اللّك عليه وسلمُ قال: (لا تشد } \\
& \text { الرحّال إلا إلى ثلاثي مساجلى: المسـجد } \\
& \text { الحرام، ومسجد الثرسول صلى الله عليه } \\
& \text { وسلم، ومسجد الأقصى). }
\end{aligned}
$$

 فالاعتدال والتوسط والتقيام بالحق والقسط－إن لم يكن العفو والصفح والإحسان－مطلوب في كل شيء لا سيما في معاملة المور لإخوانه．








 （届） ［البقرة：9 ب 1－4］
وادعاء النسخ في مثل هذه الآيات لا ينافي العمل بها في سياقات مشابهة لما نزلت فيه من حيث حال الداعين والمين والظظروف المحيطة بالدعوة． وقال تعالى：
人 الْ




فمن ذلك الغلوبالتشلددفيمعاملة الناس؛ بحيث لا يصبر على أخطأثهم وزلاتهمب، ولا يقبل أعذارهم، ولا يقيل عثراتهمّ، ولا يرضى منهم إلا بمثالية واستقامة تامة لا ولا تكون إلا في النيبين والصديقين． والناظر في كتاب الله تعالى يجد ألد أن الله تعالى قد أمر بالثوسط والاعتدال في كل شيء؛ وهذا هو المفهوم من إطلاق الوصف


而 وأمر تعالى بالاعتدال في معاملة الناس

 واقال أبو جعفر：وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال：معناه：خلذ العغو من أخلاق الناس، واترك الغلظة عليهم، وقال： أمر بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم في （1）المشركين）



 بَصِيْرِ
隹


فالزيادة ظلم.
 ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه
 ذلك.
 ، البغي والظظلم ووقوعه.
 من غير أن يقع منه شيء، فهذا لا لا يجازى بمثله، وإنما يؤدب تأديبا يردعه عن قول أو

فعل صلر منه.
فا بالعقوبة الشُرعية
 للظلم والبغي على الناس، في دمائهم



ظلمهم وبغيهم. الهِ
 يصدر منهم، لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها،
 العظيمة، ومن الأمور التي لا الا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم، وذور الألئي والبصائر.
 وليس ثمة أفضل من طريقة القرآن في بيان العدل والثتوسط والإحسان في معاملة الناس؛ فقد ذكر الله في هذه الآية، مراتب العقوبات، وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل، جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضممن بمثله. ومرتبة الفضل: تقتضي الإصلاح والعفو

 كثيرا، وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق اللعفو عنه، وكانت المصلحة الشُرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الُحال لا يكون مأمورابه.
وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه، فليعف عنهمَ وكما يحب أن يسامحه الله، فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل.
وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله:
لَايُيُبٌُ ابتداءء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته،

## 

أولًا: أُسباب ذاتية:
للغلو أسباب ذاتية ترجع إلى الغالي
نفسه منها:
ا. اتباع الهوي.



 .
اوالغلو نقيض التقصير. ومعناه الخروج عن الحلد، وذلك لأن الحق بين طرفئ الإفراط والتُفريط، ودين الله بين الغلو
 أي لا تغلوا في دينكم غلوًا غير الحت، أي غلوًا باطلَا، لأن الغلو في الديانين نوعان: غلو
 باطلِ وهو أن يتكلف في تقرير الشبه وإِنفاء الدلاثلان، وذلك الغلو هو أن اليهود لعنهم الله نسبوه -أي: عيسى عليه السلامر إلى الزنا. وإلى أنه كذابٌ، والنصارى ادعوا فيه
الإلهية.




فإن ترك الانتصار للنغس بالقول أو الفعل، من أشق شيء عليها، والصبر على الأنى، والصفح عنه، ومغفرته، ومقابنته بالإحسان، أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، وجاهد نفسه على الاتي التصاف به، واستعان الله على ذلك، ثم إذا ذاق العبد حلاوته، ووجد آثاره، تلقاه برحب الصدر، وسعة الخلق، والتلذذ فيها)| (1) وهذا كما بينا مع جميع الناس فقد
 [البقرة:بإ].
وإذا كان المرء مأمورًا بالعفو والصفع والإحسان مع جميع الخلق فمع إخوانه من باب أولى.
 جواب النداه| (Y)؛ ذلك أن الغلو اتلو اتباع للهوى. Y . اتباع خطوات الشيطان. لا شك أن أهم أسباب الغلو بجميع أنواعه هو اتباع الشيطان؛ فهو الذي يزين الباطل لأتباعه، وهو الذي الذئمر الناس بالسوء والفحشاء والضهالال في العقيدة بأن يقولوا على الله ما لا يعلمون. قال تعالى:



 نقد أخبر رينا سبحانه أن من أهم أسباب
 خطوة خطوة نحو الضهال حتى يلاني يوقعه في الكفر بأن يتقول على الله ما لا يعلم؛ فينسب

 قال الرازي: ا|احذر أن تتعداه إلى ما يدعوك إليه الشيطان، وزجر المكلف بها بها الككلام عن تخطي الحلال إلى الشنبه كما زجره عن تخطيه إلى الحرام لأن الشيطان إنما يلقي الثى المرء ما يجري مجرى الشيهة (Y) الجندول في إعراب القرآن، متمود صافي . £ $0 / \pi$

هامنا: المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة. قال الشعبي: ما ذكر الله لفظ الهوى في القرآن إلا ذمه.
 سَسِيرِ
 [17:ط:ط $]$
 [النجم:بّ].

[ر/نجائة::بץ].

قال أبو عبيدة: لم نجد الهوى يوضع إلا في موضع الشر. لا يقال: فلانٌ يهوى الخير، الخير،
 الهوى إلهٌ يعبد من دون الله. وقيل: سمي الهوى هوّى لأنه يهوي بصاحبه اليه في النار، وقال رجل لا بن عباسي: الحمد لله الذي جعل هواي على هواك، فقال ابن عباسِ: . كل هوّى ضالِّلٌ (1) فنلاحظ أن الله تعالى ربط بين الغلو واتباع الهوى فقال:
 ضَ
 عطف البيان من الجملة الأولى وهِ



فيزين بذلك ما لا يحل له فزجر الله تعالى وكا وكانه أقبح أنواع الفحشاء، لأنه وصف الله الهي تعالى بما لا ينبغي من أعظم أنواع الكّ الكبائر، نصارت هذه الجملة كالتفسير لثوله تعالىي:
 الآية أن الشيطان يدعو إلى الصغائر والكبائر (الالكفر والجهل باللهس)|(1) r.

هو سبب كل بلاء وسبب الغلو بصفة خاصة مح ركوب الهوى، وهو سبب كل مظامر الغلو في حياتنا.
فالخروج على المسلمين بتكفيرهم وتقتيلهم ونحو ذلك إنما هو راجع إلى الجهل بالضبط الشرعي للأمر، وتشديد النصوص في أمر تكفير المسلم، واستحكلال ماله ودمه. وكذلك الغلو في الأولياء والصالحين بعبادتهم من دون الله إنما يرجع للجهل بما يجب نحوهم من المحبة والاقتداء دون اعتقاد قدرتهم عل التصرف في الأمور، وغيره من العقائد الفاسدة التي أورثها الجهل بالعقيدة الصحيحة. وقد بين القرآن الكريم آن هذا الجهل كان هو السبب الأعظم في ضلانل من من الأمم السابقة، وفيما وقعو فيه من شرك باللة تعالى.
 (1) مغاتيح الغيب، الرازي 1NT/0.

عن ذكك، ثم بين العلة في هذا: التحذير، وهو كونه عدوا مبنيا أي متظاهرٌ بالعلاوة، وذلك لأن الشيطان التزم أمورًا سبعةً في العداوة.
أربعةٌ منها في قوله تعالى:



وثلاثةٌ منها في قوله تعالى:



شَكِرِّنِ فلما التزم الشيطان هذه الأمور كان عدوًا مظاهرًا بالعداوة فلهذا وصفه الله تعالى بذلك.
وأما قوله تعالى:
 فهذا كالتفصيل لجملة عداوته، وهو مشتمرُ على أمور ثلاثية:
 المعاصي سواءٌ كانت تلك المعاصي من أفعال الجوارح أو من أفعال القلوب.
 من السوء، لأنها أقبح أنواعه، وهو الذي يستعظم ويستفخش من المعاصي.


磁



 ． （A）（A）
 حِنَ عِلِّةٍ （A）كـكَ بَ我

（4）（4）

 （回）
[انز خرف:

رذكر اللهتعالى احتباج الكفار لمذمهبهم ليين نساد متزعهم، وذلك أنهم جعلوا إبهال الله لهم ولنعانمه عليهم وهم يعبدون الأصنام، دليلا لاعلى أنه يرضى عبادة الأصنام دينا، وأن ذكلك كالأمر به، فنفي الله عن الكفرة أن يكون لهم علم بيها وليس عندم كتاب منزل يتتضي ذلك، وإنما مم يظنون ويخرصون ويخمنون، ومذا هو الخرص والتخرص．

侕
 ايخخر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى، عليه السلامها حين جاوزووا البحر، وقد رأوا من آياّت الله وعظيم سلطانها ما رأوا،
 المفسرين：كانوامن الكنعانين．وقيل：كانوا من لخْم قالَ أبن جريجً：وكانوا يعبدون أصنانًا على صور البقر، فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك، فناكوا：

 وجلاله، وما يجب أن يتزه عنه من الثريك والمثيل．
 （1）（1） نظهر من الآية أن سبب غلو بني إسرائيل في عبادة تلك الأصنام إنما كان بسبب جهالمم عظمة الله وجلالم، وما يجب أن ينز عنه من الشريك والمثيل．

؛．التقليد．
قال تعالى： （1）تفسير الثق آن العظيم، ابن كثير

المحتمعية والعالمية مشل: محاربة الدين، المحن والابتلاء، انتشار المعاصي والفتن، ترك الحكم بما أنزل اللله.


洎

[البقرة:]



 (属) (14) [البقرة: 9 - 1 ]
وهذا يكشف لنا مقدار ما يضمر أعداؤنا
كنا من الحسلد والحقد والبغض والعداوة؛ ولا شك أن ذلك كله منا مله يهيج مشاعر الغلاة؛ فيشتطون غضبا ويزدادون فلا في تعنتهم وغلوهم، ويتخذون من تلك العداوة التي تظهر بين الحين والحين في صور شتى أيسرها ما يبدو من أفواههم من البغض اليناء من من فلتات الألسن، وأكثرها خرا ببلاد المسلمين من غدر وتخريب وتدمير وقتل وإزهاق لنموس الأبرياء، ولكن هذا كله لا ينبغي أن يواجه بأفعال الطيش والحا والحماقة والتههور، وإنما يواجه بالإعداد الجيد دون

وقرأ جمهور الناس: (اعلى أمةِّ بضم
الهمزة، وهي بمعنى الملة والديانة، والآية على هذا تعيب عليهم التقليد|(1) فالجهل وتقليد الآباء هو ما أو قعهم فيما هم فيه من الغلو في نسبة الولد إلى اللهـ اللها وادعائهم أن الملائكة بنات الله وغير ذلك

من صنوفـ الشرك.
ه . الخوض في المتشابهات.
قال تعالى :







 عمران:-4-9].
فبين ربنا سبحانه أن سبب ضالال هؤ لاء إنما جاء من قبل خوضهـم في المتشابه: إما ابتغاء الفتنة، وإما ابتغاء تأويله، وهذا غالب حال أهل الغلو.

ثانيًا: أسباب محتمعية وعالمية: لعل من الإنصاف أن نتول أيضا: إن من أسباب الغلو كذلك: العوامل والظروف (1) المحرر الوجيز، ابن عطية 10 0.

## 

للغلو مظاهر عديدة كلها تدل على التشدد والمغالاة والتطرف والانحرافـ عن وسطية الإسلام السمحة؛ فمن ذلك: التكفير، الابتداع في اللين، الاعتداء على الناس وأموائهم، ادعاء العلموالثما التدين والغلو في المحبة أو الكرامية.
قال سبحانه في آية المائدة:




قال ابن العربي في هذه الآية (نهى الله سبحانه أهل الكتاب عن الغلو في الدين من
 في التوحيد نسبتهم له الولد سبحانه، وغلوهم في العمل ما ابتدعوه من الرهبانية في التحليل والتحريم والعبادة والتكليف. وقال صلى الله عليه وسلم: (لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعَا بـا بذراع،
 وهذا صحيحّ لا كلام فيه.
(أخرجه البتخاري في صدحيحه، كتاب الاعتصام (1)
بالٔكتاب والسنة، بأب قول النبي (لتّبتعن سنـ

ومسلم في صتحيحه، كتابِ العنم، بالبم باب اتباع


استفزاز أو استنفار للعدو في وقت لا يكون للمسلمين طاقة بمواجهة أولثك الأعداء. لكن أهل الغلو لا ينطلقون إلا من تلك المحاذير - لا يحركهم غيرها: الطيش والحماقة والتهور.

المبتدعة من المسلمين؛ حيث يتبرأ كل فريق من مخالفيه؛ وإن كانوا من أهل الملة يشاركونهم في أصول اللين وقواعدا الده، وهذا من الظلم الواضح البين. ويتدرج ذلك إلى الغلو في التككير كماهو حال الخوارج وغيرهم من جماعات التكير في تكفير عصاة المسلمين وإخراجهم من دائرة الإسلام إلى الكُفر. ثانيًّا: الابتداع في الدين : لما كان أهل الغلو هم الذين غالوا فانحرفوا عن سواء السيلي وقصدهم، وعن الصراط المستقبم اللذي أمروا بلزومه لزمهـم بذلك أن يكونوا من أهل البدع في الدين. قال تعالى:

 . 10 :7
الالصراط المستقيم هو سبيل الثله
الذي دعا إليه، وهو السنة، والسبل هي سبل الاختلاف الحائلين عن الصر الصراط المستقيم، وهم أهل البدع، وليس المراد سبل المعاصي؛ لأن المعاصي من حيث هي معاصي كم يضعها أحدٌّ طريقًا تسلك دائكّا منا على مضاهاة التنريع، وإنما هذا الوصف خاصٌ بالبدع المحدثاتات. ويدل على هذا ما روى إسماعيل عن

وقد ثبت في الصحاح (أن النبي صلى
الله عليه وسلم سمع امر آً من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ قيل: الحولاء بنت تويت لا تنام الليل كله. فكره ذلك رسول الله صلى الكي الله عليه وسلم حتى صرفت الكراهية فية في وجهه، وتال: إن الله لا يمل حتى تملوا،
 فدل ذلك على شمول الغلو للاعتقاد والعمل؛ فغلوهم في الاعتقاد نسبتهم له الولد سبحانه، وغلوهم في العمل ما ابتدعوه من الرمبانية في التحليل والتحريم والعبادة والتكليف.

أولًاً: التكفير :





[البقرة:باس 11 [
فأخبر سبحانه أن كل واحد من الفريقين يكفر الآخر، وينكر ما معه من الحق، وهن وهذا من الغلو الذي شابهرهم فيه أصحاب الفرق
(1) أخرجه البخاري في صسيست، كتاب الإيمان،


المسافرين، باب أمر من نسس في صاتهَ،


سليمان بن حربٍ، قال: حدثنا حماد بن زيدِ هذه الْخطوط هلك. وفي رواية: ا(يا آبا عبد الرحمن! ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه جوادٌ وعن يساره جوادُّ، وعليها رجالٌ لدعون من من مر بهم: هلم
 الطرق؛ انتهت به إلى النار، ومن المستقام إلى الى الطريق الأعظم؟ انتهى به إلى الجنة، ثم تلا
 فَاْتِّعُوهُ هُ الآية كلها
 ألُشَبُّ وعن عبد الرحمن بن مهدي: قد سئل مالك بن أنسِ عن السنة؟ قال: هي ما لا


 قال بكر بن العلاء: يريد إن شاء الله حديث ابن مسعودٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطط له خطًا"، وذكر الحلديث. فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البلع، لا تختص ببدعةٍ دون أخرى.
ومن الآيات قول الله تعالى:
 .

عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائلِ عن عبد الله قال: (خط لنا رسول الله صلى الله عليه
 خطًا طويلًا، وخط عن يمينه وعن يساره،
 عن يمينه ويساره وثال: هذه سبلّ وعلى كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه ثم تلا هذه


قال بكر بن العلاء: (أحسبه أراد شيطلاّنا
من الإنس، وهي البدع، واللب أعلم"، وعن عمر بن سلمة الهمداني ؛ قال: الاكنا جلوسًا في حلقة ابن مسعودِ في المسبجد وهو بطحاء قبل أن يحصب، فقال له عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وكان أتى غازيًا: ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك
حتى دخل الجنة.

ثم حلف على ذلك ثلاث أيمانٍ ولاء،
ثم خط في البطحاء خطًا بيده، وخط بـر بجنبيه نطوطلا، وقال: ترككم نبيكم صلى اللى الله عليه وسلم على طرفه، وطرفه الآخر في الجنة،
 (1) أخرجه أحمد في مسنده، r- (1/V، رقم


وكلام الشاطبي هنا فيما قرره واضح في أن أهل البدع هم أهمل الغلو الغلو والجور والانحراف عن قصد السبيل، وقد أيد ذلك الك بما نقله عن الصحعابة والتابعين من أهل العلم، قال: اوعن علي رضي العي الله عنه أنه
 جائرٌ) ؛ قالوا: يعني هذه الأمة، فكأن هذ الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنىى واحيل
ومنها قوله تعالى:

 [الأنعام:109] هذه الآية قد جاء تفسيرها في الـي

من طريق عائشة رضي الله عنها، قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة من هم؟ قلت: الله ورسوله أحلم. ثال: هم أصحاب الأهواء، وأصحاب البدع، وأصحاب الضهلالة؛ من هله الأمة، يا عائشة

 مني برأ
قال الشاطبي: (اقال ابن عطية: هذه الآية
 والـحديت ذكره الدارارقطني في العلا
 في الأحاديث الواهية، أ/ /

فالٔسبيل القصد هو طريق الحق، وما
 طرق البدع والضلالات، أعاذنا الله من سلوكها بفضله، وكفى بالجائر أن يحذر منـه، فالمساق يدل على التحذير والنهي. وذكر ابن وضاح ؛ قال: إسئل عاصم
 الله تعالىى:
 [اننحل:9]؟ قال: حدثنا أبو وائلِ عن عبد الله بن مسعودٍ ؛ قال: (خط عبد الله خطًا ونا مستقيمًا، وخط خطوطًا عن يمينه وخطوطا عن شماله، فقال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فقال للخط المستقيم: هذا سبيل الله، وللخطوط التي عن يمينه
 منها شيطانٌ يدعو إليه ؛ والسبيل مشتركةٌ




وذلك الملل والبدع).

المقتصد منها بين الغلو والتقصير، وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصرك وكلاهما من أوصاف البدع (1)
(1) الاعتصhم / / /

وإذا كانوا كذلك مع الناس جميعا فإنهم لُشططهم وغلوهم تجدهم م مع أهل الإسلام أشد غلوا وعداوة، منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لثُ أنا أدركتهم لأثتلنهم قتل عاد) (ا) رابعًا: ادعاء العلم والتّدين: المبتدعة يدعون لأنفسهم علما لدنيا باطنيا يتميزون به عن الأمة؛ وذلك حتى لا لا لا يكون لأحد عليهم ححجة؛ لأن العلم الظاهر الذي أنزله الله على رسوله وجعل فيه الحمجة - لا يشهد لهم في شيء مـي مما مـم عليه من الباطل، وهم لا يستجيبون لما جاء به الله ورسوله فيما لا يوافق أهواءهم؟؛ وأنخبر تعالّى أنه لا يمنع من اتباع الهدى إلا اتباع الهوى، وأن عدم الاستجابة للهدى دليل على اتباع الهوى. قال تعالى:



لذأ لجئوا - كذبا وزورا منهم وافتراه على الله ورسوله - إلى ادعاء علم مؤداه ألن الله تعالى قد اختصهم به دون خلقه جمميعا
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوّله تُعلىى: (وأما عاد فأها فأهلكوا


تعم أهل الأهواء والبلع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من آهل التعمق في الجدال والخخوض في الكلام، هذه كلهِ عرضه للزلل ومظنةٌ لسوء المعتقد. ويريد والله أعلم بأهل التعمق في في الفروع ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في فصل ذم الرأي من (اكتاب العلم" له)|" (1) .
وحاصل الأمر أن المبتدع يغالي فيشق على نفسه ويلزمها ما رفعه الله تعالى عنه من الحرج والتيكليف بما فيه مشقة زائدة؛ قال الشاطبي: (اوحاصله أن الشارع طالبه برفع الكحرج، وهو يطالب نفسه بوخعه وإدخالة على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع، مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي



ثالثًا: الاعتلداء على الناس وأمو الـهمه: فهم يعتدون على جميع الناس، غلوا منهم وتشددا ورغبة في الانتقام منهم، وتعجيل عقوبتهم بدلا من الصبر على دعوتهم والترفق بهم لهدليتهمّ، وحالْهم في

 (10)
[البقرة: 0: 0 •].


بما في ذلك أشرف الخلق محمد صلى الله سرائرهم فأكرموا بصدق الفراسة ثبتّ أقدامهم وزكت أنهامهم أنارت أعلامهم فهموا عن الله وساروا إلى الله وأعرضوا عما سوى الله خرقت الحجب ألنواريم وجالت حول العرش أسرارهم وجلت عند ذي العرش أخطارمم وعميت عما دورن
 الأرض سماويون ومع الخلق ربانيونه|(\$). وهذا الذي ذكرناه تطرة من بحر ما 1
ورد عن الصوفية من ادعاء باطل للعلم لا ينازعون فيه أهل العلم وحدهم؟؛ بل ينازعون في ذلك رب العرش العظيم في صفة علام
الغيوب.

ولا يتصر أهل التشيع عن هذا الغلو الصوفي بل يزيدون عليه ويتجاوزونه بمراحل كبيرة تطفح بها كتبهم المعتمدة لديهم، وليس المجال مجال النقل عنهم في ذلك
وكذلك بقية الفرق من الخوارج
والمرجثئ وغيرهم ممن اختص بيدعة في دين الله تعالى إنما يلعون جهلا واتباع الباعا للهوى علما تميزوا به عن سائر الخلقا خامسًا: الغلو في المحبة:


(Y) المصدر السابق.


عليه وسلم.
 الصصوفيه في حب مولاهم وتخلقوا بأبحا وتأدبوا بآدابه وتربوا في محاريبيه وعاشوا في في
 واصطفاهم واجتباهم وأحبهم ورضى عنهم فنتح لقلوبهم ملكوت السموات والأرض يريهم عجائب كونه وبدائع قدرته وبدائع قدرته وأسرار خليقته وأفاض عليهم هدايان وعطاياه علوما وأذواقا أو كما يقول الصونيا أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا من الحي اللذي لا يموت. ومن هذا الثناء جاءهم الخلود اليود وبهذا التخلق أصبحوا ائمة يهلون إلى الله بأمره
 بكلماته متحدثين عن حضن حضراته داته داعين إلى محبته ومناجاته مترنمين في آفاقه وجدا وشوقا بتسيبح، وذكره. يقول العلامة الإمام الكلاباذي واصفًا لمقاماتهم وأحوالهم سبقت لهم من اللها الحسنى وألزمهم كلمة التقوى وعزف بنفوسهم عن الدنيا صدقت مجاهدلاتهم فنالوا علوم الدراسة وخلصت علمت علها معاملاتهم فمنحوا علوم الوراثه وصفت
(1) التعرف لمذهب أهل التصوف، الكالاباذي التحني ص 0.
. باهلة إلهها من حيس، عام المجاعهة| (1) ومثل هذا الذي ذكره القاسمي ما يفعله العامة النذين قصدوا قبور الأولياء من ألّوان الغلو فيهم؛ حيث رجوا منها النفع والضرو، وقصدوها بالمسائل، ونذروا لها النذا وقربوا لها القرابين، وغير ذلك مما دعاهم إليه مغالاتهم في محبتهم باعتقاد ما لا لا يجوز فيهم ووصفهم بما لا يصح إلا لله تعالى؟ فلدعاهم هذا الغلو الاعتقادي إلى غلو في السلوك ينافي ما أمرهم الله تعالى به من تو حيده وعدم الإشراك به. وفي هذه الآيات بين الله تعالى أن الغلو في محبة المتبوعين يفضي إلى الاتباع بغير هلى من الله، وهو يفضي بصاحباحبه إلى الشّرك بالله؛ لأن مرجعه إلى الإشراك في محبية الله تعالّى؛ بله الغلو في محبة المتيوعين أكثر من محبته سبحانه، وبين ما يؤول إليه أمرهم في في الآخرة من تبرؤ المتبوعين من أتباعهـم، وما آل إليه أمرهم من العذاب والحين ونيرات الحسرات التي لا تنقضي، والأمنيات الباطلة بأن يعودوا إلى الدنيا فيتبرنوا من هؤلاء المتبوعين كما تبرئوا منهم، ثم بين حالهم فينم في الدنيا، وكيف أنهم كانوا يتركون اتباع ما انزل الله تعا تلا لاتباع ما وجدوا عليه آباءهم بغير دليل ولا ولا بينة معرضين عن هدي الله تعالى تقليدا لآبائهم وأولوائهم.
(1) (1) محاسن التأويل، القاسمي /

四
 أَلِذَآَ (امن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا أي: أمثالا. مع أن الآيات منعت من أن يكون له ند واحد نضلا عن جماعتها يسوون بينهم وبين الله إذ يحبونهم كحب الله أي: يعظمونهم ويخضعون لهم كتعظيم الله والْخضوع لُه. والأنداد: إما الأوثان التي اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله زلفى، ورجوا منها النفع
 النذور وقربوا لها القرابين. وإما رؤساؤهم
 سيما في الأوامر والنواهي. ورجح هذانيا، لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية
 وذلك لا يليق إلا بمن اتخذا الرجال أندادا وأمثالا لله تعالى يلتزمون من تعظيمهم والانقياد لهم ما يلتزمه المؤمنون من الانقياد لله تعالىى والذين آمنوا أشد حبَا لله من المشركين لأندادهم، لأن أولئك آشركوا في المححبة، والمؤمنون أخلصو ها كلها للّه، ولأنهم يعلمون أن جميع الكمالات لـنه ومنه، ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره، بخلاف المشركين فكانوا يعبدون الصنم زمانا ثما ثم يرفضونه إلى غيره أو يأكلونه، كما أكلت
 [ص:ص:]
فهذا حوار جرى بين نبي الله داود عليه السلام وهذين الخصمين، وعاتبه الله تعالىى فيه لُميله لأحد اللخصمين مأخوذا با بقوة حجته فسارع إلى الحكم له بقوله الـهِ دون استماع للخصم الآخر، ا(والقضضية كما عرضها أحد الـخصمين تحمل ظلمًا صارنَا مثيرًا لا يحتمل التأتريل. ومن ثم اندفع داود يقضي على إثر
 إلى الخصم الآخر حديثأ، ولم يطلب إليه
 يحكم:
 بعضهم لبعض) (受
 ويبدو أنه عند هذه المرحلة اختنىى عنه الرجلان: فقد كانا ملكين جاءا للامتحان! امتحان النبي الملك النّي ولاه الله أمر الناس، ليقضي بينهم بالّحق والعدل، وليتبين النا الحق قبل إصدار الحكم" "الحم فيمكن أن يقال: إن الله عد تسرع داود
 من الهوى - وهو وإن كان ميلا غير مقصود بتأثير عارض سحر بيان الخصـم - فإنه مما
(Y)

## gixi ctor

ا ـ ترك اتباع الهوى والتجرد لطلب
الحق
التجرد في طلب الحق أصل مكين من أصول الهداية، وذلك أن الهوى هو الهو الميل النُفسي إلى الشيء؛ فإن وافق الهدى، ولإلا هوى بصاحبه.
قال الراغب: מالهوى: ميل النفس إلى الشهوة. وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية والية، وفي الآخرة إلى الهاوية، والهوي: سقوط من علو إلى

ولذا نهى الله تعالى في كتابه في نصوص كثيرة عن اتباع الهوى.
قال تعالى: كِ 罗





وقال تعالى:





[^0] به المعنى المجازي وهو التأهب للعمل

. واللام للتعليل، أي لأجل الله ولذاته، أي جاعلين عملكم لله لا لمرضاة صا لاحبا , ولا عشيرة، وهذا عكس قوله تعالى:
 [العنكبوت:0ب]]. أولأجل معرفة الله والتلبر في

صفاته| (Y)

r. ترك التقليد بغير دليل.

ترك التقليد بغير بينة أصل مكين كذلكّ من أصول الهداية في القرآن الكريم؛ ومن أجل ذلك نعى الله على أولكك الغلاة الذين يتبعون آباءهم أو علماءئهم أو أحبارهم ورهبانهم أو سادتهم ورؤساءهم دون هدى من الله.
قال تعالى:
。
隹





لا يتسامح فيه في حق الأنبياء والمصطفين الأخيار؛ فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين (")؛ فحذر الله تعالى نبيه من اتباع الهوى لما يفضي إليه من الضـلال عن الحالي وقال تعالى:

 .
وأخبر تعالى أنه لا يمنع من اتباع الهـى الها
 دليل على اتباع الهوى.
 "َ

 وترك اتباع الهوى يتضضي الإغلاص والتجرد لله في طلب الحق والانصياع له الها قال تعالى:



(1) هذا هو ما ندين الثله بـه مـا يليق بحت الأنيبياء، لا ما وردد في كير من كتب التفسير من الإسرائيليات من أن التصصة تعريض بنبي النه
 أوريا ندلمه في الغزن وعرضه للقتّليتيتوج امرأته، فمثل هندا لا يصح به أثر بحمد اللّه . انظر: لباب التأويل، الـخازن 0 / YAV








فنظم سبحانه إثم من يحل أو يحرم من
قبل نفسه فيضل الناس بغير علم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه أن يعلم محاوريه بوقوفه صلى الله عليه وسلم عند حدود ما أنزل اللّه إليه فلا يحرم إلا ما حرم الله تعالى．
ولذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحاج محاوريه بسؤ الْهم عن دليلى
重









 كَ ［Y：［Y：
فبين الله تعالى في هذه الآيات أن الاتباع بغير هلى من الله يفضي بصا باحبه إلى الشرك بالله؛ لأن مرجعه إلى الإشراك في محبة الله تعالى．
r．تر．ترك التكلم بغير علم．
من وسائل الهداية كذلك لترك الغلو： ترك التكلم بغير علم، قال تعالى：玶
 هَ يَل يَتْتِ ． 0.0 ： 0 ：
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أنْ يخبر محاوريه بذلك، ويبين لهي أنه لا يتكلم بشيء من قبل نفسه بل يتبع ما يوحى إليه．
قال تعالى：
 حَحرَّ缺 （
［لأنعام：＂
وتال تعالى：
 اَّ

؟. ترك الأخذ بمجرد الظن والشك. الهوى بغير دليل ولا بينة. ولذا قال تعالى: ظَ

هـ الالتزام بالكتاب والسنة النبوية. الالتزام بالكتاب والسنة هما طريق النجاة الأوكد، وسيبله الأوحد نعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللّ اللي صلى الله عليه وسلم: (إني قد تركت فيكم ثيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وستتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) (1) . عن العرباض بن سارية، قال: (وعظنا رسول الله صلى الله علبه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظةّ بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجلز": إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ تال: (أوصيگم بتقوى الله والسمع والطاعة،
 اختلانًا كثيرًا، وإياكم ومحدثات الديات الأمور فإنها ضلالةٍ فمن أدركُ ذلك منكم فعليه بستي وسنة الخلفاء الراشدين المهليين، مضوا عليها بالنواجذ) (Y)
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على

 والتُرمذي في سننه، أبّبو اب العلمبه، باب ما جا جاء في الأخخلّ بالُّسنة، قانل الترمذي: حديتٌ حسنٌ صصيحِّ.

قال تعالى:
 وَوَوْلْهِ





 حَكِيّْا
فنعى الله سبحانه على أهل الكتاب اعتقادمم قتل المسيح وصلبه بمجرد الظظن المن دون بينة يكونون بها على يقين من أمرمهم. وريط تعالى بين اتباع الظّن والوقوع في في الضالال واتباع الهوى، فقال تعالى:




侕

 . 119 - 117 : 11 : فيين سبحانه أن ضلال أكثر الناس من الغلاة إنما هو بسبب اتباع الظن، واتباع

اُلَّحكَ

 .
وإذا كان ذلك مع المخالف من أهل الملل الأخرى فلا شك أنه مع الموافق في اللدين والعقيدة أولى وأنجع، وقد أمر الثّلـي تعالى عباده المؤمنين بالتناصح والتشاور والتخاطب بالتي هي أحسن؛ فقال عز من قائل: :

行

عمران:109].


 ولا شك أنه لا بديل للحوار الجاد الني تصدق فيه النوايا إلا المزيد من الثباعد والفرقة؛ وذلك أن الحوار هو المتنغس الططيعي لإخراج ما تكظمه الصحدور، ومن المنم فإن انتطاع الـحوار يودي حتما إلى الانغجار الرافض لتكميم الأفواه أو صمم الآذان عن الاستماع إلى الآخر ومحاورته وتفهمهن، وما تلك الثورات التي عجت بها المنطةة العربية كلها أخيرا إلا نتيجة حتمية لضعف الحيا الحوار بين أولي الأمر وطوائف الشعب.

فالاتزام بالكتاب والسنة هما سبيل النجاة من الغواية ومن كل غلو وإفراط أو تفريط.
جـ ـ سؤال أهل العلم.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما شفاء العي السؤل) (1) وقديما قالوا: מالسوال نصف العلم"! فمن ثم وجب على كل من التبس عليه شيء في دين الله تعالى أن يسأل عنه أهل العلم

المشهورين العاملين به.
V
شبهاتهم
قالل تعالى مقررا ميدأ الحوار والجدال

 اَلِّْنِّنَ
 مُسِلِمُونَ
وقال تعالى معلمًا المؤمنين ما ينصحون به أهل الكُتاب في محاورتهم: : وصصه، الألباني في صصيح الجامع،

أخرجه، أبو داود في ستنه، كتاب الطهارة، باب



البعض منهم من فراغ يحادو بعضهم إلى زيادة التعمق فيما لا يجب عليه، والبحث عما لم يوجب ربنا علينا علمه من المتشابابه، أو الميل إلى المزيد من التعبد بما لم الم يأت به الشرع، ونحو ذلك مما هو من آفة فراغ العقول. وعلاج ذلك أن يعلم العبد أهمية الوقت، وأنه قد خلق لأمر عظيم وغاية شريفة، وهي ما أخحبر اللّه تعالى عنه في كتأبه حيث قال: (6) (a)
[النذاريات:09]
ومما يدل على أهمية الوقت كثرة إقسام الله تعالى به في كتايه الكريم؛ ككقسمه تعالىى بالفججر، والضحى، والليل، والیصر . والعبادة ليست منحصرة في الصلاة ولام والصيام والزكاة والحج وتلاوة القرآن، بل تشمل سائر الفروض والواجبات التي أمرنا

الله تعالى بها.
وجملة القول في ذلك، أن تعلم أن العبادة منهج شامل للحياة كلها، يقتضي أن أن تكون حياتك كلها وفق منهج الله تعالى، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس وفق ما تهواه نفسك. قال تعالى:


[الأنعام:1TY-r|T].
^ـ الاعتبار بحال الغلاة والمـخالفين
للكتاب والسنة ومصيرهـم. ينبغي على أهل العلم أن يلفتوا هؤلاء الغلاة للاعتبار بحال ومآل من سبقهم من الغلاة والمخخالفين في الكتاب والمنار فيتاملون ما نزل بأهل الكتاب قبلهم من سخطط الله وغضبه بسبب غلوهم، وكيف كان التشديد سببا لتشديد الله عليهـم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق بني إسرائيل والبقرة (لو اعترضوا الني أدنى بيرة لكفتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم) (1) 9. استثمار الوقت بالعمل الصالح. وذلك أن من أسباب وقوع الغلاة فيما هـم فيه من الغلو والتشديد والتنطع ما يعانيه
(1) قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف الحبر

 أخرجه أيضا من كلام أبي العالية، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره من كلام عبيد السليماني، وعزاه ابن كثير في تفسيره لابن مردويه في تفسيره عن سرور بن المغنيرة عن زاذان عن عباد بن منصور عن الـحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة قال قالّ رسول
 قالوا وإنا إن شاء اللّه لمهتدوهن ما أْعطوه أبدا ولو أنهم اعتر ضوا .. إلى آخره...وروى البزار في مسنده من حديت عباد بن منصور عني عن الُحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي
 أخذلوا أدنى بقرة لأجز أتهم. النتهى. والأظهر: وقف الأثر على ابن عباس، رضي الله عنه.






 كثيرة، تكاد تمنع الموء من فعل كثير من عن أعمارهم وأو قاتهم وما وماعملوا فيها، ففي
 بالمباحات أو المكروهات، وأعاذنا الله من مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله المححرمات أن نقع فيها ونتلهى بها عما أمرنا به من الطلاعات وما أححله لنا من المباحات. آلدم يوم القيامة من عند ربه، حتى يسآل عن فالعجب كل العجب بعد ذلك لـمن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما يبحث عن مزيل من الواجبات لم يوجبها أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أثفقه،
 فليسأل كل نفسه: ماذا أعد لهـلا الْسؤال؟ ما استحبه الشرع التحنيف. فاعلم يا عبد الله أنك لن تزول قلماك ويماذا سوف يجيب يومئذ وهو موثق
 غلوه وتنطعه، ولن ينفعه إلا ما وافق فيه هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال تعالىى:
rer
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) أخرجه النترمذي في سننه، أبواب يوم الثيامة

والرقائق والورغع، بُّب في الثقيامة،
رقمr Y\&


عملت في هذه الأوقات. قال تعالى: . $9 r-a r:$ :الححر



وقال سبحانه في بيان سؤاله المجرمين عن مدة لبثهم في الأرض وما عملوا فيها: (Iii)

أناناّا يعبدون الله فاعبدالللم معهم، ولاترجع






## هو ضوعات ذات صلة:

الاستقامة، الطغيان، الهداية، الوسطية
(من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردُ) (1) - . . البيئة الصالحة التي ينشر فيها العدل والحق ويؤخذ على يّد الظالم. بعد كل ما سبق، وقبل كل ما سبق تأتي قيمة اليئة الصالحة؛ فلا شك ألن من أسباب انتشار الغلو ما يعانيه الغلاة من شعور بالتناقض بين ما ينغيني أن يكون فيا في مدتمعاتهم من معاني الإسلام السامية وبين ما هو واقع فعلا من مخالفات جسيمة تعم كافة المجالات والمستويات؛ فينشا لديهم من جراء ذلك ردة فعل عنيفة تدعوهم إلى المبالغة في كل ما فرط فيه أبناء مجتمعاتهم، حتى يؤول أمرهم إلى الغلو والتشد او واعتياد ذلك في كل شيء من قول أو فعل أو اعتقاد. وليس أدل على أهمية عامل البيئة الصالحة وأثرها في تقويم أهلها، ومساعلدة الناس على لزوم الجادة من حديث النيا صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عمن سبقنا من قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا، وراح يسأل عن توبة فدله العالم على ضرورة الانتقال إلى بيئة صالحة تعينه على
 التوية؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها
(أخرجه البـخاري في صدحيحه معقًّا، كتاب


 الباطلة، ا IVIA


[^0]:    (1) المفردات، الراغب الأصفهاني ص \&10.

