

| عناصر الهوضوع |  |
| :---: | :---: |
| VA |  |
| va | \| |
| A. |  |
| Ar |  |
| 90 |  |
| 11. |  |
| ITV | نتائج الإلهان بالغيب أو إنكاره |



## هضم

أصل مادة (غيب) تدل على تستر الشيء عن العيون، فالغيب: ما غابي، مما لا يعلمه إلا
 والغيب: خلاف الشهادة، واستعمل في كل غائب عن الحاسة، وعانيا وعما يغيب عن علم
 والثيب: المطمئن من الأرض؛ لأنه غاب عن الأبصار، و(الغيبة): الوقيعة في الناس؛
 وغيبة، وقال بعضهم: بدا غيبان الشجرة، وهي عروقها التي تغييت في الأرض، فحفرت عنها

حتى ظهرت (ث).
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
قال الواحدي: (الغيب هو ما غاب علمه عن الحس والضرورة، مما يدرك بالدليل،(4)| وقال الراغب الأصفهاني: (هو مالا يقع تحت الحواس، ولا ولا تقتضيه بدائة العقول، وإنما يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلامم، وبدفعه يقع على الإنسان اسم الإلحادياد)(غ). وتال المناوي: (الغيبب ما فاب عن الحس، ولم يكن عليه علم يهتدي به العقل، فيحصل

به العلمب| (0)
 بحيث لا يدرك بواحِي منهما ابتداء، ونتوصل إلى معرفته بالخبر الصصادق، وبالآثار التي تدل
(1 انظر : مقاييس اللغة، ابن فارس ع/ ب• ع.



$$
\begin{align*}
& \text { التّوقيف على مهمات التعاريف ص ع \& \& } \tag{0}
\end{align*}
$$

## 

ورالصيغ التي وردت (غيب) في: القرآن الكريم (04) مرة(1).

| Jtusil |  | 2ive |
| :---: | :---: | :---: |
|  | を | سم فاعل |
| （G）（G） <br>  | or | مصلر |
|  | Y | م |

وذكر بعض أصحاب الوجوه والنظائر أن الغيب في القرآن على أحد عشر وجها（ث）لكن بائتأمل في هذه الوجوه نجد أن الغيب في الاستعمال التقرآني يرجع إلى وجهين： الأول：كل ما غاب عن العيون：سواء كان محصلًا في ألقلوب أو غير محصطل، مما لا لا لا لا لا





．々०人

all|

قضى يقضي قضاء فهو قاضيٍ إذا حكمب وفصل، وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى: الخلق، والقضهاء في اللغة على و.

القضاء المقرون بالقدر، والمراد بالقدر التقدير، وبالقضاء التخلق (1) "
القضّاء اصطلاحًا:
اعبارة عن الحكم اللكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال


الصلة بين الغيب واللقضاء:
القضاء جزء من الأمور الغيبية، فالغيب أعم من القضاء.
Y القلدر: Y
القدر لغة:
من القدرة، فالله القادر والمقتدر والقدير، يقال: قدر الإله كذا تقديرًاك وإذا وافق الثشيء


ويحكم به من الأمور (ع) .
القلدر اصطلاحًا:
"القدر خرورج الممكنات من العدم إلى الوّوجود، واحدًا بعد واحد، مطابقًا للقضاء،

وقيل: هو علم الله تعالى بالأثياء وكتابته لها قبل كونها، على ما هي عليه، ووجودها على

. IVV / التُعريفات، الـجرجاني النـي (Y)

(ع) انظر : لسان العربّب، ابن منظور


ما سبق به علمه، وكتابته بمشييتّه وخلقه(1) الصلة بين الغيب والقدر :
الغيب أعم من التدر، فالقدر جزء من الغيب.

## الشهادة لغة:

أحل معنى الشهادة في اللغة يدل على حضور وعلم وإعلام، والشاهد هو الحاضر (ب) الشهادة اصططلاحًا:
والمشاهلة هي الإدراك بإحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة، والمشاهدات المات هي



الصلة بين الغيب والشهادة:
هما ضدان، فالغيب مالا يقع تحت الحواس، والمشاهد المحسوس.
(1) انظر: تعريف الثقضاء والثقر وحكم الإيمان به، محمد الشاوي، شبكة الألوكة.


اصطلاحات الفنون، التهانوي // / 1 .1.

تضافرت الآيات القرآنية الكريمة في بيان اختصاص الله تعالى وحده بعلم الغيب المطلق، بما لا يدع مجالًا للشك والريب، فهو سبحانه وحده اللذي يعلم ذلك ويحيط به إحاطة شامله، وما كان لأحيد أن يطلع على شيء منه إلا باطلاع الله تعالى له عليه وفق حكمته ومشيئته. وسنجتزي هنا هنا بيعض النصوص الكريمة في ذلك، وسيأتي مزيد بيالٍ ينطوي على جملة من الأحاديث. قال الله سبحانه وتعالى :供



.[1va
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري
 هذه الآية؛ فقال السدي: وما كان الله ليطلع محمدّا على الغيب، ولكن الله اجتباه فجعله رسولًا



 ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بتأويله: ها عباده، فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق

## منزلة الإلياز بانيّيب

إن القرآن الكريم دعوةٌ للناس جميعا على اختلاف حظوظه العهم من العقل والقدرة على التفكير؛ لذا كان منه ما يتجه للقلب ليتفتح للموعظة، وكان منه ما يتجه للعقل ليذعن للمنطق والدليل، وكان منه -بجانب هذا وذاكـ - ما يشتمل على الحقيقة سافرةً يفهمها الجميع، وكان منه ما يجيء في شكل الـي


.[ $\%$
وهذا الأن الأمثال والتشبيهات
هي الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار|(1).
فكان لابد إذًا من أن يتجه القرآن الكريم لتصحيح العقيدة قبل كل شيء، وييان منزلة الإيمان بالغيب والحث عليه، وليبيان الحق في هذه الثضضية العقدية الخططيرة المؤثرة في في الـحياة البشرية، بوسائل وأساليب متوعة، ونهج في ذلك منهجًا متكاملًا متوافقًا مع الفطرة والعقل (Y)
ويمكن إجمال هذه الأساليب في الآتي: أولًا: اختصاص الله تعالى وحده بعلم

الغيب:
(1) انظر: الكششاف، الزمتخشري ب/ 191 ا.
(Y) انظر: لُعقيلة الإسلامية فيَ القرآن الكريمب؛
عثمان جمعة ضميرية، صآY-Y -
 ثم جاءت آية مفاتح الغيب تحصر علم الغيب بالله تعالىى (艹)، فقال سبحانه:



 وهذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلًا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب
تيسير الككريم الر حمن ص10^1 .

وقالل ابن عاشبر في الثّ التحرير والتنوير

 يميز لكم الـخبيث فتعرفو ا أعدأَكمب، ولم يكن ألمّ من شأن الله إطلاعكم على الثيب، فلنذلك
 فيظهروا لكم العداوة فتطلعوا عليهـم، وإنما
 تعالى جعل نظام هذا العالم مؤسسًا على استفادة المسببات من أسبابها، والثتائع من
مقدماتهاها).

وليس في الآية النكريمة أداة حصر، كما في حديث مُفاتح الغيب خمس، ثـمث قرأ الآية
 الأمور التخمسة: أُن الفعل إذا التخطر، وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن، فهـم منه الـحصر على سبيل الكنـاية، لاسيها إذا لُوحظ فيه ما ذكر في أسباب الثن النول من من أن العرب كانو ا يلعون علم عنم نزول الغيث،





-كما ميز بينهم بالبأساء يوم أحد- وجهاد
 حتى تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومر ومنافقهم، غير أنه -تعالى ذكره- قال:
 بعض ما في ضمائر بعضهمم، بوحيه ذلك إليه (1) ورسالته|) ولئن ذكر الطبري رحمه الله بعضّا مما تصدق عليه الآية الكريمة، فإنها تبقى أبعد مدى في الدلالة والشمول، قال ابن سعدي رحمه الله: (اما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التميز هِ
 ولم يكن في حكمته أيضًا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده، ويغتنهم بما به يتميز الخخبيث من الطّيب، من أنواع الابتلاء والامتحان، فأرسل اللّه رسله، وأمر بطاعتهم، والانقياد لهم، والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فايتسم الناس بحسب اتلاعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين؛ ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله
(1) انظر: جامع البيان، الطبري YYV/V.

في إيقاع ما سألوه من أمور الغيب؛ ليعلموا أنهم يرمون بسؤالثهم إلى الجراءة على الله تعاللى بالإفحام (1) ثم جاء الحصر والقصر بأسلوب آخر في موضع آخر، فقال الله تعالى:



يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمدٍِ صلى الله عليه وسلم: ولله ملك كل ما غاب عنك في السموات والأرض فلم تطلع ولم تعلمه، كل ذلك بيده وبعلمه، لا يخفى عليه منه
 وما إليه مصير أمرهم، من إقامة على الشرك، أو إقالاع عنه وتوبة، وإلى الله معاد كل علم عاملِ
وعمله، وهو مجازِ جميعهم بأعمالهم (ب) ففي الآية الكريمة بيان الختصاص الله تعالى بعلم الغيب لأن اللام في قوله تعالى: ملك إحاطة العلمَ أي: لله ما غاب عن علم الناس في السماوات والات الأرضم. وهذا كلام يجمع بشارة المؤمنين بما وعدوا من النعيم المغيب عنهم، ونذارة المشركين بما توعدوا به من العذاب المغيب عنهم في الدنيا والآخرة. وتقديم المجرورين في


كلها، التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثيرٌ منها طوى علمه عن الملانكة المققربين،

 من اللحيوانات، والأشجار، والث والرمال
 حيواناتها، ومعادنها، وصيدها، وراير وغير ذلكا مما تحتويه أرجاؤها، ويشتمل عليه ماؤها. ولما طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية تدل على صدق مده عند ظنوا أنه غير مؤيد من الله، أمر الله تعالىى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجيب عن اقتراحهم بما هو الحقيقة المُمشدة -وإن كانت أعلى من مداركهم - جوابًا فيه تعريض بالتهديد لهم. فقال سبحانه وتعالى:重 فَانَتَظِ [يونس: •بـ]
أي: إن الأمور المغيبة لا يقدر عليها إلا
الله تعالئى وحده.
وجاء الكلام بصيغة القصر للرد عليهم في اعتقادهم أن في مكنة الرسول الحق الح أن يأتي بما يسأله قومه من الخوارق، فجعلوا فيا عدم وقوع مقترحهم علامة على أنه ليس برسول من الله، فلذلك رد عليهم بصيغة الأصر الدالة على أن الرسول ليس له تصرف

 الرسل إخبارهم بالغيب．والمعنى：أن من من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شاء من غيبه



 الملانكتة يحفظون الوحي من أن تسترقه
 قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم

 يسلك من يين يدي الوحي．فـ（الرصد）من الملائكة يدفعون الشياطين عن أن تستمع ما
ينزل من الوحي،(\$).

ثانيًا：الإيمان بالغيب من صنات المؤمنين：

يصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم
 الإيمان الأساسية وركنًا من أركانه، وهنا منهج قرآني ونبوي＂، فكثيرًا ما يجعل الريكن الركن صفةًّ للمؤمنين ملازمة لهم، كما في قوله تعالى：

 الاختصاص، أي：إن الله تعالى لا غيره، يملك غيب السماوات والأرض؛ لأن ذلك مما لا يشاركه فيه أحلد（1）． ثم يخبر الله تعالى في آية أخرى بأنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرض،


［70
فالغيوب كلها－كتلك التي تقدمت الإشارة إليها في الآيات السابقة－اختص الله بعلمها، فلم يعلمها ملك مقرب ولا ولا نبيٌ مرسل، وإذا كان هو المنغرد بعلم ذلك ولك المحيط علمه بالسرائر والبواطن والكنفايا نهو الذي لا تنبغي العبادة إلا لـ（\＄）． وقد تقتضي حكمة الله تعالى أن يطلع أحد رسله على طرف من هذا الغيب، فقال
 يُ⿳⺈冂大冖ِ
准
 قال ابن الجوزي رحمه الله：الوذلك لأن
 （Y）انظر：تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص ．．．＾

لهم：هذا النذي ترونه ما توعدون على ألّسنة الأنبياء عليهم السلام، إلى الطاعة عن المعاصي قال سعيد بن المسيب：هو الذي يذنب

ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوبي وقال الشُعبي ومجاهد：الذي يذكر ذنوبه

في الخالاء فيستغفر منها． وقال الضححاك：هو التواب． وقال ابن عباس وعطاء：المسبح． ومعنى الآية：من خاف الرحمن وأطاعه بالغيب ولم يره．وتال الضحالك والسدي： يعني في الخلوة حيث لا يراه أحد．قال والـ الحسن：إذا أرخى الستر وأغلق الباب．
 الله．

ادخلوها．أي：ادخلوا الجنة بسلامة من العذاب والهموم．وقيل بسلام من الله وملالئكته عليهم．وقيل：بسلامة من ．زوال النعمب، زلم الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاؤوا، ثم يزيدهم الله من عنده مـنـ ما لم
 الزيادة لْهم في النعيم ما لم يخطر بـبالْمب． وقال جابر وأنس：هو النظر إلى وجه الله

㰮


 وهذا مشهد وديع أليف، رضي جميل، ترسمه الآيات الكريمة．إنه مشهد الجنة، تقرب من المتقين؛ حتى تتراءى لُهم من
 الْمْ أَوَاٍِ حَغِيظِ
 والتكريم في كل كلمة وفي كل حركة، فالجنة تقرب وتزلف، فلا يكلفون مشقة

严
 هذه الصفة من الملا الأعلى، ويعلمون أنهم في ميزان الله أوابون، حفيظون، يخشون الرحمن ولم يشهدوه، منيبون إلى ربهم طائعون（1） قال مححي السنة الإمام البغوي رحمه
俍 إليها قبل أن يدخلوها． قرأ ابن كثير بالياء والآخرون بالتاءء يقال

فذات الله سبحانه غيب بالقياس إلى البشر، فإذا آمنوابه فإنما يؤمنون بغيب، يجانيا يجدون آثار فعله، ولا يدركون ذاته، ولا كيفيات أفغاله． والإيمان بالآلخرة كذلك، هو إيمان بالغيب؛ فالساعة بالقياس إلى البشر غيب، وما يكون فيها من بعث وحساب وتواب وعقاب كله غيب يؤمن به المؤمن، تصديقا


 والإيمان بالملانكّكة عليهم السلام إيمان بالغيب، لا يعرف عنهم البسر إلا ما يخبرهم
 وما كان البشر حاضرين شاليراهداين على خلق الملائكة وليبجادهم：侕行 آلَ


 والغيب اللذي يتحقق الإيمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكريم في وصف واقع المؤمنين وعقيدتهم الشاملة كما في قوله تعالى：الما ，بِ



الكريم｜｜（1）
وهو المعنى نفسه يتكرر في آيات أخرى تجعل الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين والمؤمنات، وترتب على ذلك آثاره الهائلة



四
㐿



 ［انسساء：\＆ץ］．




 ثالثًا：التلازم بين أركان الإيمان والغيب：
والإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو أهظم أركان الإيمان وأصلها، هو إيمانٌ بالغيب． معالم التنزيل، البغوي Mr／V

فقال سبحانه وتعالى:


重
 .[101-10.
رابعًا: حسن عاقبة الذين يؤمنون
بالغيب:


 وَوَشِيَّ

قال السمين الحلبي في (اللدر المصون):
 الباء حاليةً. وفي صاحب الحال الحت احتمالان، أحدهما: ضمير الجنة وهو عائدٌ الموصول، ليال،

 غائبون عنها لا يرونها، إنما آمنوا بمجرد الإخبار منه. والوجه الثاني: أن الباء سبيبةً، أي: بسبب تصديق الغيب، ويسبب الإيمان . ${ }^{()^{(1)}}$

وعلاقته بالشرائع الأخرى، عثمان ضميرية، (Y) انظر: الدر المصون TY/V)
 فنجد في هذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كلُ آمن بالله -وهو غيب- وآمن بما أنزل الله على رسوله، وما أنزل الله على رسوله فيه جانب من اطالاعه صلى الله عليه وسلم على جانب من الغيب بالقدر اللذي قدره الله سبحانه


我
 ويقىى من الغيب الذي لا يقوم الإيمان إلا بالتصليق به: قلد الله -وهو غيب لا لا يعلمه الإنسان حتى يقع - كما جاء في قوله




 وهذا الثلالازم بين الإيمان بالغيب وسائر أركان الإيمان يدل عليه أيضًا ويؤكده: أن الله تعالى جعل الكّفر بشيء من الأركان، وهو أيضًا غيب، جعله كفرًا بالله تعالى اللى

يستحق صاحبه العذاب المهين (1).



 أي: هنه الجنة التّ وصفنا بيله الصفات العظيمة مي التينيورنها بابادنا المتيني، ومم المطعون لله عز وجل في السراء والضراء،

والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس. وقال الشيخ عبد الر حمن السعدي رحمه الله: (اقوله:
 على هذاء أن الله وعدهم إياها وعدًا غائبّا، لم يشاهدوه ولم يروه فآمنوا بها، وصدا الم الموا غيبها، وسعوا لها سعيها، مع أنهم لم يروهاها وها، فكيف لو رأوها، لكانوا أشد لها طلها طلبًا، وأعظم فيها رغبة، وأكثر لها سعيا! ويكون في هذا ملح لهم بإيمانهم بالغيب، الذي هو الإيمان النافع.
 أي: اللذين عبلوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه، فهذه عبادتهم ولـم ولم يروه، فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة، وأعظم إنابة، وأكثر حبًا، وأجل شوقا أَا ويحتمل آيضًا أن أن المعنى: هذه الجنات التي وعدها الاتي الرحمن عباده، من الأمور التي لا تدركها الأوصاف، الـا ولا يعلمها أحد إلا الله، ففيه من التشويق لهها، والوصف المجمل ما يميج النفوس، ويزعج الساكن إلى طلبها، فيكون هذا مثل قوله: .

وهذا الوجه الثاني ألصقق وأوضح في الدلالة علة ما نريد في هذه السطور، فإن إيمانهم بالغيب، وهو أول صفات فيات المؤمنين المتقين المهتدين، هو سبب دخولئهم تلك الكجنة التي وعدها الله تعالى عباده المؤمونين. و لابأس بمقتطفات من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إيقول تعالى: الجنات التي يدخلها الثائبون من ذنوبهمه هي屋
 اللغيب الذي يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك

 واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد ولا

.[1^
 أي: العباد صائرون إليه، وسيأتونه|(1) ثم يأتي البيان بأن عاقبة الإيمان بالغيب هي دخول الجنة التي يورثها الله عباده الصالحين المتقين. ولا نزال نذكر أن مفتتح سورة البقرة جعلت الكتاب الكريم هدين للمتقين النذين يأتي في أول صفاتهم صفة الإيمان بالغيب. وهنا يأتي قوله تعالى: (1) انظر: تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير


قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله: (اوهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على صحة ما قلنا في تأويل ذلكّ الكّ وأن معناه: صالحاتٌ في أديانهن، مطيعاتٌ لأزواجهن، حافظات لهـم في أنفسهن وأموالهمم. وفي الكالام متروك استغني بدلالة الظاهر من الكلام عليه من ذكره، ومعناه: :
 فأحسنو ا إليهن وأصلحوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله:

 وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: "(هذا تغصيل لحال النساء في هذه الحياة المنزلية التي تكون المرأة فيها تحت رياسة اللرجل، ذكر أنهن فيها قسمان: صالحات وغير صالحات. وأن من صفة الصالُحات القنوت، وهو السكون والطاعة لله تعالى، وكذا لأزواجهن بالمعروف وحفظ الغيب. أي: حانظات لكل ما هو خاص بالمانمور الزورجية الخاصة بالزوجين، فلا يطلع أحد منهن على

شيء مما هو خاص بالزوج ويدخل في هذا وجوب كتمان ما يكون
. ${ }^{\text {(1المعاني كلها صحيحة ثابتة) }}$ ولا يقتصر حسن عاقبة المؤمنين على ما تستقيم به حياتهم الأخروية فحسب، بل إن العاقبة الُحسنة تظهر وتبرز هنا في الدنيا قبل الآخرة، فالمؤومنات الصالـحات القانتات الحافظأت للغيب، تستقيم حياتهن مع أزواجهن في بيوتهن، وهن موضع عناية ووصية يوصي الله تعالّى بها الأزواج رعيةً لهن بما حفظن بالغيب.


 حَ حَفِذَ .[ ${ }^{\text {r }}$
فإنه يعني: حافظات لأنفسهن عند غيبة آزواجهن عنهن، في فروجهن وأموالهمّ، ونلواجب عليهن من حق الله في ذلك وغيره، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير النساء امراةً إلذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظثك في نفسها ومالك). قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص . 897
أخرجه أبو داود الطّيالسي في مسنده، ص

وقال: صصحتح على شُرط مسلم، ولم يـخر جاه.

بينهن ويين أزواجهن في الخلوة، ولا سيما اللقام عليهن بحسب اختلاف أحوالهنن،
 مطيعات لله تعالى قائمات بحقوق الأزواج (名 أي: لما يجب عليهن حفظه في حال غيبة الأزواج من الفروج والأموال. وقيل: حانظات لأسرارهم.
 بحفظه تعالى إياهن بالأمر بحفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والثوفيق له، أو موصولة أي: بالذي حفظ الله لهن عليهم من المهر والنفقة والثقيام بحظظهن والذب

عنهن.
 حذف المضاف أي: بالأمر الذي حفظ حق الله تعالى وطاعته وهو التعفف والشفقة على الرجاله(1) وفي هذا المعنى نفسه تتضافر الآيات الكريمة، في بيان ما يتظر المؤمنين بالْغيب من نعيم دائم لا ينقطع، ومن مزيد لهـئرا النعيم مما ادخره الله تعائلى لكهم من رؤية الله تعالى، ومي من أعلى وأعظم أنواع النعيم بعد دخول الجنة، مع ما أكرمهمْ الله تعالى ألى به من الفوز والمغفرة والأجر الكريم، فقال
(1) الظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود وأثاض في هذا المعنى السيد رشيد رضا في المنار

هذه العبارة هي أبلغ ما في القرآن من دقائق كنايات النزاهة، تقرؤها خرائد الئد العذارى
 وهن على بعد من خطرات الخات الخجل أن تمس وجدانهن الرقيق بأطراف أناملها، فلقلوبهن الأمان من تلك الخلجات التي تدنع الدم إلى الوجنات.
ناهيك بوصل حفظ الغيب بما حفظ الله، فالانتقال السريع من ذكر ذلك الغيب اللخفي إلى ذكر الله الجلجي، يصرف النفس عن التمادي في التفكر فيما يكون وراء الأستار من تلك الخفايا والأسرار، وتشغلها بمراقته عز وجنل.
والمعنى:حانظات للغيب بحغظ اللهأي: بالحفظ الذي يوتيهن الله إياه بصلاحهن، فإن الصالحة يكون لها من مراقبة اللّا تلا تعالى وتقواه ما يجعلها محفوظة من الخيانة، قوية على حفظ الأمانة، أو حانظات له بسبب أمر الله بحغظه، فهن يطعنه ويعصين الـي الهوى، فعسى أن يصل معنى هذه الآية إلى نساء عصرنا اللواتي يتفكهن بإفشاء أسرار الزوجية، ولا يحفظن الغيب فيهاها. وقال العلامة المفسر أبو السعود
 شروع في تفصيل أحوالهن وبيان كيفية

ووراء علم الإنسان، تبقى خالصة لله لا
يعلمها غيره، إلا بإذن منه وإلا بمقدار (1) . (اوفي مجال الغيب المكنون، كما في كل مجال من مجالات الكون وآفاقه وآماده، يحيط علم الله سبحانه، وهو الُعليم بكل شيء، بكل ما في الوجود، كبيره وصغيره، ظاهره وخخفيه، دقه وجله، في مجال الزمانمان: ماضيًا وحاضرًا مهما بلغت كثرة وعظمة، ذاك كله يحيط الله سبحانه وتعالى به علمًا:



 إنها صورة لعلم الله الشامل المححيط، الذي لا يند عنه شيء في الزمان والمكان، في الأرض ولا في السماء، في الُبر ولا
 الجو، من حي وميت ويابس ورطبي، ولكي ولكن أين هذا الذي نقوله نحن -بأسلوبنا البشري المعهود- من ذلك النسق القرآني العجيب؟ وأين هذا التعبير الإحصائي المجرده من ذلك التصوير العميق الموحي؟ إن النخيال البشري لينطلق وراء النصى القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول، وعالم الغيب وعالم الشهود، وهو يتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح'

الله تعانىى:

 وقال سبحانه:
 خامسًا: طريقة القرآن في عرض علم الله الشامل للغيب:

السياق القرآني يعرض المؤثرات العميقة التأثير في القلب البشري، كهذه المؤثرات الغيبية، في رقعة فسيحة هائلة، رقعة فسيحة في الزمان والمكان، وفي الحاضر الواقع، والمستقبل المنظور، والغيب السححيق، وفي خواطر النفس، ووثبات الخيال: ما بين الساعة البعيدة المدى، والغيث البعيد المصدر، وما في في الأرحام اللخافي عن العيان، والكسب في الغلد، وهو قريب من الزمان ومغيب في المحجهول، وموضع المووت والدففن، وهو مبعد في الظظنون. إنها رقعة فسيحة الآماد والآرجاء، ولكن اللمسات التصويرية العريضة بعد أن تتناولنها من أقطارها، تدق في أطرافها، وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة الغيب المجههول، وتقف بها جميعا أمام كوة صغيرة مغلقة، لو انفتح منها سم الخياط لاستوى القريب خلفها بالبعيد، و لانكشف منها القاصي والداني، ولكنها تظل مغلقة في وجه الإنسان

فليس عليه طابع البشر، إن الفكر البشري -حيث يتحدث عن مثل هذا الموضوع: موضوع شُمول العلم وإحاطته - لا يرتاد هذه الآفاق، إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا المجال لها طابع آخر، ولها حدوده، إنه يتتزع تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماتته، فما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط في أنحاء الأرض، ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر هذا التُعبير عن العلم الشامل! إنما الورق الساقط شأن يحصيه الخالق، ويعبر

عنه الخخالتق1 وما اهتمام الفكر البشري بكل حبة محخبأة في ظلمات الأرض؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هو الحبب النذي يخبؤونه هم في جوف الأرض ويرتقبون إنباته، فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض، فما لا يخطر للبشر على بال أن يهتموا به ولا ألن يلحظوا وجوده، ولا أن يعبروا به عن العلم الشامل! إنما الحب المحخبوء في ظلمات الأرض شأن يحصيه الخالق، ويعبر عنه الخالق!
وما اهتمام الفكر البشري بهذا الاطالاق:
 تفكير البشر هو الانتفاع بالرطب واليابس ما بين أيديهم، فأما التحدلث عنه كدليل للعلم الشامل، فهذا ليس من الْمعهود في اتجاه

ووراء حدود هذا الكون المشهود، وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الأصور والمشاهد من كل فجِ ووادِّ وهو يرتاد -أو يحاول أن يرتاد- أستار الغيوب المخختومة في الماضي والُحاضر والمستقبل البعيد الآماد والآفات والأغوار، مفاتحها كلها عند
 البر وفي غيابات البحر، المكشوفة كلها لعلم الله. ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض، لا يحصيها عذّ، وعين الله على كل ورقة تسقط منا وهناكاك. ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين الله، ويرقب كل رطب ويابس في هذا الكون العريض، لا يند منه شيء عن علم الله المحيط.
إنها جولة تلدير الرؤوس، وتذهل العقول. جولة في آماد من الزممان، وآفاق من المكان، وأغوار من المنظور والمحجوب، والمعلوم والمجهول، جولة بعيدة موراريلة مترامية الأطراف، يعيا بتصرف آمادها الخيال، وهي ترسم هكذا دقيقةً كاملة شاملة في بضع كلمات، ألا إنه الإعجاز! وننظر في هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز الناطق بمصلر هذا القرآن.
ننظر إليها من ناحية موضوعها، فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر،

من بني البشر يدركون جيدًا حدود التصور البشري وحلود التعبير البشري أيضًا، ويعلمون -من تجربتهم البشرية- أن مثل هذا المشهد لا يخطر على القلب البشري، كما أن مثل هذا التعبير لا يتأتى لـ أليضًا والذين يمارون في هذا عليهم أن يراجيعوا قول البشر كله؛ ليروا إن كانوا قد اتجهوا مثل هذا الاتجاه أصلًإ(1)

البششر وتعبيراتهم كذلك! إنما كل رطب وكل يابس شأنٌ يحصيه الخالقّ ويعبر عنه النخالق! ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة وكل حبة مخبوءة، وكل رطب وكل يابس في كتاب مبين؛ وفي سجل محفوظ، فما شأنهم بهذا، وما فائدته لهم؟؟ وما احتفالهم بتسجيله؟ إنما اللني يحصيه ويسجله هو صاحب الملك، الذي لا يند عنه شيء في ملكه الصغير كالكبير، والحقير كالجليل، والمخبوء كالظاهر، والمجهول كالمعلوم، والبعيد كالقريب.
إن هذا المشهد الواسع العميق الرائع، مشهد الورق الساقط من شجر الأرض جميعا، والحب المحخبوء في أطوار الأرض جميعا والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعا، إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر البشري والاهتمام البشري، وكذلك لا تلحظه العين البشرية ولا تلم به النظرة البشرية، إنه المشهد الذي يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده المشرف على كل شيء المحيط بكل شيء الحافظ لكل شيء اللني تتعلق مشيئته وقدرته بكل شيء، الصغير كالكبير، والحقير كالجليل والمخبوء كالظاهر والمـجهول كالمعلوم، والبعيد كالقريب.
والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير





ثم إن الغيب من هذا النوع ينطوي على
مرتبتين اثنتين:
المرتبة الأولى: ما ورد فيه نصٌ صريح بأن الله تعالى قد كتمه عن التخلق جميعاء، حتى الأنبياء والملانكة، كعلم قيام الساعة، وسائر الأمور الخمسة الثي مي مفاتح الغيب.
فهذا النوع لا سبيل إلى علمه بالوحي




[لثقمان: \& \&].

وهذه الآية الكريمة من سورة لقمان

 وقد جاء في الحدليث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثال: (مفاتيح الغيب خمسر لا يعلمها إلا الله؛ لا يعلم ما في في إلد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلاالله، ولا يعلم

## 

الغيب نوعان رئيسان:
"ا نوعٌ أقام الله تعالى عليه دليَّا عقليًا
 وتعالى، واليوم الآخر وأحوالثه. وهو
 .

* ونوعٌ لم يجعل عليه دليلَا، لا عقليًا ولا سمعيًا، وهذا هو المعني بقوله تعالى: . وكا
وكل منهما يندرج تحته مراتب فرعية، من حيث إمكانية الاططاع عليه ومعرفته،

وعدم إمكانية ذلك (1).
وفيما يلي إيجاز لهذين النوعين الرئيسين، وما يتفرع عنهما، ثم بيان مفاتح الغيب. وذلك فيما يأتي:
أولًا: الغيب المطلق الحقيقي:
وهو ما يغيب عن الحواس والعقول معا، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نهو محجوب عن الخلا بلا جميعا، ولا يمكن لمخلوق أن يعلمه.
ومذا هو الغيب الذي تتاوله الآية
 الْتَبَبَ إلَّ
 وأصله في أنوار التنزيل، البيضضاوي، 1/ه.

وعلى هذه المرتبة من الغيب يحمل نفي العلم الذي جاء في سورة النمل، في قوله

 فهو محجوب حتى عن أنبياء الله تعالى ورسله وملائكته المقربين. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى أن هذا العموم قد يد يدخله التخصيص في بعض الحالات والمراحل . المرتبة الثانية: ما لم يرد فيه نصّ صريح
 سبحانه وتعالى أن يطلع من شاء من الْ رسله على ما شاء منه، ولا يطلع على هذا هذا النوع

أحدّا غير الرسل عليهم الصهلاة والسلام وقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عمر المر مرفوعًا، وعن ابن مسعود موقونًا رضي الله عنهم قال: (أوتي نبيكم صلى الله عليه
 وأخرج الطيالسي في (مسنده) عن
 عن ابن عمر: (أوتي نبيكم مفاتيح الغيب إلا الخمس)
(0) أخرجه أحمدد في المسسند // . قالْ الهيثمي في محجمع الزوائد ا(أخر جه أحمحل وأبو يعلّى ورجالْهما رجال
الصصحيح".




متى ياتي المطر أحدٌ إلا الله، ولا تدري نفسُ بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله()
وعنه أيضًا رضي الله عنهما قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: (مفاتح الغيب خمسٌ، ثم قرأ:


 وعن بريدة رضي الله عنه مرفوعًا:





- ${ }^{(1)}$ (电) ومغاتح الغيب هذه، التي جاءت في سورة لثمان، وفي الأحاديث السالفة، لا مطمع لأحلِ في علم شيء منها، فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبًا في دعواه (8) . (أخر جه البخخاري في صحيحه، كتاب التو حيد
 الإيمان، 1 /
أخر جها البتخاري في صتحيحهو، كتاباب التنفسير،



 . $19-q$ •/ /
فتح الباري، ابن حتجر / / \&

عليه السلام:为

 وقونه تعالى عن عيسى عليه السلام فيما
 إِّمَكِيلَ




 وكذلك إخباره عليه السلام عن أشياء كيرة مما أطلعه الله تعالى عليه من فتو ماليا إسلامية وقعت كما أخبر بها نيبنا محمد صلى
 والشهادة لبعضهم وبشارتهم بالجنة، وما يكون من علامات بين يدي الساعة، في أمور كثيرة جذًا واردة في الصحاح وغيرها (ب) ثانيًًا: الغيب النسبي أو الإضافي: وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض، أو غاب عنهم في حالد دون حال، بحيث يمكن التعريف به في الدنيا، إما

 رشيد رضا صا /


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أوتيت مفاتيح كل شي: إلا الخمس: وإنَّ
 وهذا النوع من الغيب هو اللذي يشير إليه

 رَّسُولِ
وقوله سبحانه وتعالى:

.
والمراد بالاطلاع على الغيب -في الآية الكريمة- علم ما سيقع قبل أن يقع على تفصيله، فلا يدخل في هذا ما يكشف لهم عن الأمور المغيبة عنهم (Y). فالمدعى في هذا النوع شييان: "ا أنه لا سييل إلى علمه من غير إخبار الله تعالى.
 أحدُّ غير الأنبياء. وعلى مذا الفهم لهذا النوع من الغيب بحصر معر فته بإعلام الله تعالّى لمن ارتضى إنى من أنبيائه ورسله يتزل قوله تعالى عن يوسف
(هذا إسناد حسن على شرط أصحاب السنن
ونمب يـخرجوهوا

أخر جه أحمد في المسند



المرتبة الثالثة: أن يغيب الشيء عن حواسنا، ولا يمكننا التعرف عليه في الدنيا إلا على وجه مجمل، فقد أنخبر الله سبحانـا وتعالى في القرآن الكريم: أن في الجنة لـنـا ولحما

 مثله ولا هو حقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في عالم الثهادة، و هذه يعلم بها ما ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهدل، مع العلم بالفارق المميز بينهما، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في عالمّا المشاهد. وفي الغائب ما لا عينّ رأت، ولا

أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر (ث) الـا وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا حينّ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشرُ، فاقرعوا إن شُتمّ:

 نما لا يخطر بالقلقوب، إذا عرفت به لم تعرفه إلا إذا كان له نظير، وإلا لم يمكن

[^0]مطلِّا، أو بشروط واستعدادات لنذلك. وهو ينطوي على أربع مراتب. المرتبة الأولى: أن يغيب الشئ حواسك، ولكن يتناوله غيرك بالمشاهدة، كالعلم بالأقطار النائية، والطبقات الأرضية، والأجهزة الداخليلية للإنسان والحيوانيان. فهذا فيب بالنسبة لبعض الخلق دون
 المتواترة عمن شاهلهه وعلمه، فيمكن معرفة الوا هذا النوع مطلقًا، وعندئذ لا يكون غييا، أي: بعد هذه المعرفةة) (1)
المرتبة الثانية: أن يغيب الشيء عن الحواس، ولا يمكن التعريف به في الدنيا بحال من الأحوال؛ إذ تختلف طبيعنه عما عرفناه نحن في حياتنا الدنيا، كالحياة البرزخية وما فيها
فهذا غيبّ عنا، ولا نستطيع أن نتعرف
 ولم نمر بتجربة أو حال تعرفنا على هذا النوع من عالم الغيب، نهذا يعرفه من ئر يعيش في العالم البرزخي، وكذلك كل ما ما يعلمه الملالككة عليهم الصهلاة والسلام من أمر عالمهم، لا يعلمه البشر مثلّا.
(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية

 من كنوز السنة، مححمد عبد الله دراز، صر . Y 9 A

الوجدان
مفاتح الغيب:
إن مغاتح الغيب التي سبقت الإشارة إليها، هي الطرق والوساتل التي يتوصل بلي اليا للغيب أو على خزائن الغيب؛ لأن علمها كلها خاصٌ به تعالى، وأما الأمور التي لها أمارات، مثل: أمارات الأنواء، وعلامات الأمراض عند الطبيب، فتلك ليست من
 وغموضها متفاوت، والناس في التوصل إليها متفاوتون، ومعرفتهم بها من قبيل الظمن الظم لا من قبيل اليقين، فلا تسمى علمًا. وقيل: المفاتح جمع مفتح -بفتح الميموهو البيت أو المخزن الذي من شأنه أن يغلق على ما فيه ثم يفتح عند الـحاجة إلى الى ما ما فيه. ونقل هذا عن السدي، فيكون استعارة مصرحة، والمشبه هو العلم بالغيب، وبه شبه في إحاطته وحجبه المغيبات بييت الخزن تشبيه

،Vr/0 درو تعارض العقل والنقل لابن تيمية (Y)

 فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانيانهما، وليس خبر الدحاسب بذلك من باب باب علم الغيب ولا من باب ما يُخبر به من الأحمكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقهـ، فإنا ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير أصل صصيح"،.وانظر: فتح الباري، ابن حمر

 مشكاة المصابيح لملا علي الثاري /TY/ TH.

التعريف به على وجهه (1) المرتبة الرابعة: أن يغيب الشيء عن حس الناس جميعا، ولكنه يكون في متناول عقولهـمَ، يعرفونه بشروط واستعدادِ لذلك؛ فإن لُبض الغغيوب أسبابًا قد يستدل بها

ومن هذه الشروط والأسباب:
| ـ التجربة والمقايسة.
كعلم ما سيقع في العام أو الأعوام المقبلة من الكسوف والخسوف، والشروق وري
 ذلك، استنباطًا من التجارب الكوبا الكونية، التي أجرى الله تعالى بها سنته في سير الكواكاكب،





Y ب الاستدلالات العقلية.
كما نعلم حياة الجنين بتجربته، وكما نستدل على عقل الرجل بمنطقه، أو بالخلق على خالقه.
فهذا كله من الغيب الذي يتناوله العلم، بل يتناوله الإيمان الذي هو الذي ألخص من


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية } \\
& \text {.Vr/o }
\end{aligned}
$$

عليه وسلم نقال: إن امرأتي حبلى، فأخبرني متى تلد؟ وبلادنا مجلدبٌ فأنيرني الغيث؟ وقد علمت متى ولدت فانخبر ني متى

 وفيما يلي إلماعة موجزة إلى كل هذه المفاتح، وبالله التوفيق.

كانت تضية البعث وقيام الساعة وما فيها أمرًا من أشد الأمور غرابة على حس المشركين الذين واجهرم النبي صلى الثي الله عليه وسلم بعد أن ابتعدوا عن دين إيرا اليراهيم الخليل عليه السلام دين التوحيد، وكانيانوا يستبعدون وقوعها، ويعجبون لذلكّ أشد العجب، ويستنكرون ذلك أشد الاستنكار، وقد حكى الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك


جَكِدِيد / [سبأ:

ولقد أنفق الرسول صلى الله عليه وسلم
 في نفوس الناس؛ إذ لا تستقيم حياة أمة من الأْمم مالم يستقم أمر الآلخرة، عقيدةً راسخةً في ضميرها.
وفي هذا يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: إإن العقيدة في الآخرة فسحة التصورر،

- معقولِ بمحسوس (1)

وقد جاء النص صريحا أن هذه المفاتح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يقف الْ الإنسان -مهما أوتي من العلم- عاجزّا عن إدراك شيء منها، بل إن أحدًا من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام لا يعرف عنها شينّا (\$). فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من بني عامر آنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: (قد علمني الله عز وجل اله خيرّا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز

. الآية)
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: (جاء رجل من أهل البادية إلى النبي صلى الله

 التخمس التي ذكرها اللنه تعالثى من "سورة لقّهان وفسر بها النبي عليه الصـلاة والـيلا مفاتح الغيب، فقد صرح الله تعالى في الثـ الثر آن الكريم بغيرهن في مواطن كثيرة من ذلك: حقيقة الروح، وتفصصيل بلد الـخلق ونق وتفصيل النشأة...إلىى غير ذلك. وإنما اقتصرت الألئلية على تلك الذخسِ؛ لأن النفوس كلها تططلع وتشتو ق إلى معرنتها، لألنها وردت مجمبوعة في سؤال الناس للنبي كما سيأتي في الساقاق. أَخرجه الإمام أحمد في المسيند

 Tvir ardavv/a


 وقال: :


 وقال:



 وعندما سأل جبريل عليه السلام النبي صلم اللله عليه وسلم متى الساعاء؟ الــمسئول عنها بأملم من الـسائل، وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، في البنيان في خمسِ لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي عليه السلام: وإذا استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم الساعة، فلا فائدة تتحقق من وراء البحث عن زمن وقوعها؛ لأن هذا خارجن عن طور
(Y) أخرجه البخاري في صستيه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى اللنه عليه وسلم
 رقم • 0، ومسلم في صتحيحه، كتاب الإيمانان، باب بيان الإيمانّ والإسلام والإحسان، -1)

تناط بها وظيفة القيادة للبشرية والشهادة عليها.
كذلك هي ضرورية لضبط النفس عن شهواتها الصغغيرة ومطامعها المحلدودة، ولفسحة مجال الحركة حتى لا تئسها التنائج القريبة، ولا تقعدها التضحيات الأليمة عن المضي في التبشير بالخير ونعل الخير، والقيادة إلى الخير على الرغي من من التنائج التقريبة والتضحيات الأليمة، وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك كلنهوض بتلك الوظيفة الكييرة.
والاعتقاد في الآخرة مفرق الططريق بين فستة الرؤية والتصور في نغس الإنسان، وضيق الرؤية واحتباسها في في الود الحس في إدراك الحيوان، وما يصلح إدراك الحيوان في قيادة البشرية والقيام بأمانة الله

في الخلافة الراشدة|"(1). والساعة غيبٌ اختص الله تعالى به واستأثر بعلمه، فلم يطلع عليه أحةًا من خلقه جميعا، بما فيهم الأنبياء المرسلون والملاثككة المقربون، رغم ما كان من المان إكثار المشركين من السؤال عنها، استبعاذاء| لوقوعها وتعتتا منهم وجحودنا، فقال سبحانه

- 1. (1) (1)


فبعثة الرسول محمدِ صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة و أشراطها؛ لأنه خاتم الرسل النذي أكمل الله تعالى به الثي الدين وأقام به الححجة على الُعالمين، وقد ألخأ أخبر عن علامات اللساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحهه، بما لم يؤته نبيٌ قبله؛ ولهذا جاء في أسمائه عليه السلام: نبي الثوبة ونبي الملحمة، والحاشر الذي يحشر الناس على

قدميه، و العاقب الذي ليس بعده نبيّ. وهذه العلامات إما أن تكون علاماتِ على قرب الساعة ووقوعها، وإما على حصولها.
فمن النوع الأول: الدجاله ونال، ونزول عيسى

 مغربها، وخروج الدابة، والنار التي تحشر الناس (4)
وهذه العلامات والعلم بها لا ينافي ما سبق من اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الساعة؛ لأن علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها معينًا. وكذلك فإن معرفة هذه الثعلامات لا تعطي الإنسان علمًا بوقت وقوعها متى يكون؟ فهي تأتي بغتة تفجأ الناس وتبغتهم، وهم عنها غافلون.
(r) انظر: فتح الباري، ابن حجر (Yor/l

العلم البشري، فحريٌ بالُعاقل أن يكون على استعداد لها وتهيؤ، فما كان إخفاؤها إلا لحكمة كبرى، فلا يتشاغل الناس عنها إذا كانت بعيدة عنهم، ولا ينصرفون عن الحـو العمل للحياة الدنيا إذا كانت قريبة لهمم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن
 فما أعددت لها؟)(1) ولثّن حجب الله تعالّى علم الساعة عن الأخلق، فإن حكمته جل شأنه اقتضت أن أن يكون بين يدي الساعة أمارات وأشراط، تأتي مقدمة لها بين يديها؛ إيقاظًا للغافلين وحثّا لهم على التوبة والاستعداد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولى






䫆. وقال سبحانه وتعالىى: أَيْنَ مُرَّهُ ا . $[\varepsilon \mu-\varepsilon r$
(1) أخرجه البَخاري في صحيحه، كتاب فضائلّ الصححابة، باب مناقب عمر رضي الثله عنه،


قال الله تعالْى:
 وعن خاللد بن عمير العلدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وأما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولتت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابةٌ كصبابةٍ الإناه يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دارِ لا زوال لهاه، فانتقلوا بخير ما بحضرتكمب|" ع. إنزال الغيث.
والمفتاح الثاني من مفاتح الغيب بعد علم الساعة هو إنزال الغغيث، وهو آية الله في خلقه على إمكانية قيام الساعة حيث يحيي به

الأرض بعد موتها.
والله سبحانه وتعالى وحده النذي ينزل الغيث ويختص بالقدرة على إنزالله، ويختص بعلمه علمًا كاملَّ شاملَّا فهو ينزله في إبانه من غير تقديم و لا تأخير في بلد لا يتجاون به، وبالقدر الذي يريده وتقتضيه حكمته، فهو اختصاص قدرة واختصاص علم.

(Y) أخرجه الترمذي في سنته، أبواب القدر، باب ما جاء في قول ألنبي: (بعث أنا والنساعة كهاتين)،
قال التر مذي: (هذا حديت غريب").
وضعفه الألبّانيتي في ضعيف الـجامع، ص

أخرجه مسلم في صمحيحه، كتاب الزهوه، rarivararva/E


 وقال سبحانه وتعالىى:

 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الثله عليه وسلم قالل: (ولتقومن اللساحة وقد نشر الرجلان ثويهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وثد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولثقومن الساعة وتد رفع أكلته إلى فيه فلا

- يطعمها) (1)

وروى سهل وأنس وأبو هريرة رضي الله عنهم أن الرسول عليه السلام قال: (بعثت أنا . والساعة كهاتين) يشير بإصبعيه) (ل) وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (1) أخرجه البخاري في صحيحته، كتاب الرقاق،


 أخرجه البخخاري في صحيحه، كتاب الر قاقن، باب قول النبي: (بعثت أنا والساعة كهاتين)،

 رقم Y901.

الظروف المناخية لنزول الغيث، والهواء الصاعد المحمل ببخار الماءء، كل هذا خلقه

الله تعالى وليس بإمكان البشر ذلك. فكان إنزال الغيث مختصًا بالله تعالى وحده. وليس هنالك عاقل يزعم أن ذلك بمقدورهء وحتى الكفار قديمًا حكى الله تعالى إقرارهم بذلك فقال: مَّن نَّ

 ولئن حاول بعض الناس التعرف بالتجارب والمقاييس والعادات قرب نزول المطر، ظنا لا علمًا يقينيا، إنهم لا يقدرون
 كثيرًا ما تخيب، والتجارب كثيرًا ما تختلف، والعادة قد تخرق، والظنون تخطئ.
 موعد نزول المطر وكميته أو عمومه على الـى
 ذلك من الصفات في إنزال المطر. ويبقى العلم اليقيني لله وحده. وشتان بين علم الله المححيط الشامل اليقيني وأوهام البشر وظنونهم! ولكن إن حجب الله تعالى هذا العلم عن الخخلق قبل إعلام الملاينكة الموكلة بالمكا المطر، فإنه إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله تعالى من خلقه، فلا




 وقد تجري بعض المحأولًات البشرية، فيما أسموه (المطر الصناعي)، والمقصود منه حتى الآن هو: عصر السحب الموطرة أو القابلة للإمطار، وذلك بتولئليد حالات فوق التشبع داخلها بطرق صناعيةء كقذف بلورات من الثلج الجاف مباشرة بواسطة الطائرات أعلى السحب الركامية، لا تلبث أن تسقط إلى المناطق الوسطى من تلك السحب لتبدأ قصة سقوط المطر الصناعي أو بقذف مسحوق بدلًا من بلورات ات الثلج، أو حرقه بحيث يكون سحبًا كثيفة، أو برش نقاط من الماء أسفل السحب وأعلاها. ولكلِ من هذه الطرق ظروفها الخاصة"(1) . وهذا لا يعني أن البشر يستطيعون إنزال الغيث، أو أن ذلك بمقدورهمه، فالله تعالىى وحده هو الذي خلق الأسباب الكونية لإنزال المطر، وجعل تلك الخصصائصص للسحب وتركيهها بعامة، والسحب الركا لامية خاصة، اللتي خصها الله تعالىى بنزول البرد ونشوء الرعد والبرق، وكذلك توفير (1) انظر: الله والنكون، محمد جمالل الدين


والخلاصة: أن علم البشر متى يكون نزول المطر هو أمرّ مستحيل. ولا يرد على على
 انعقدت أسبابه، بحيث يغلب على الظن
 الرياح التي يصاحب مبوبها نزول المطر، وتهيا الجو المشبع بالرطوبة، والذي تيتمد عليه -وعلى غيره من الأسباب الأخرى الأرصاد الجوية في حدسها وظنونها، وما لم تنعقد هذه الأسباب فلا أحد يعلم متى ينزل المطر. هـ هـ ما في الأرحام. والمفتاح الثالثّث من مفاتح الغيب هو علم الأجنة. فالله سبحانه وتعالئى وحده هو اللذي يعلم علمًا يقينًا محيطًا شاملاكّا بما في الأرحام، في كل لحظة وفي كل طوري، فيعلم قبل تلقيح البويضة بالحيوان المنوي، يعلم نوع الجثين الذي يقدر الله تعالى خلقئه: هل هو ذكر أو ألنى؟ وهل هو تو تام الخلقة أم ناتص الخلقة؟ وهل هو سليم من من التشوهوهات أو غير سليب؟ هل هو واحد أو أك أكثر؟ وما هي طبائع هذا الجنين بعد الولادة؟ إلى ما ما هنالك من اغتلاف في المقادير والصفات والطبائع والأخلاق والشمائل والكسب
الاستسقاء، باب قون الله: (وتجعلون نرزقكم
 في صصيته، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من


يكون عندئذ بعد هذا الإعلام غيبًا بالنسبة لمن أعلمه الله تعالى بـا ويلاحظ أن الآية الكريمة عن مفاتح

 الله تعالى يعلم إنزاله، بخخلاف أول الآية في قوله سبحانه: إِ إنَّ اللذي يفيد الاختصاص. ولكن جاء الحدليث الصصحيح وفسر ذلك، حيث أنبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخمس في سوري لقمان بأنها مي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو . والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومن منا جاء التشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم على من يزعم معرفة شئ من ذلك لمعرفته بالأنواء، فينسبه إلى منازل
 (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماءٍ كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس نفال: (هل تدرون ماذا قال ربك؟؟). قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (قال أصبح من عبادي مؤمنّ بي وكاثرّر،

 مطرنا بنوء كذا وكذا. فذلك كانرٌ بي مؤمنٌ
.
(1) أخرجه البخاري في صسيهن، أبواب

والصنائع، والتقلبات في مقدار العمر ولكنه لن يستطيع أن يعود من ذلك بشيء -

 أوسع الحيلة ليتعرف على ما يتشوق إليه من

ذلك الغيب المجهول النذي يحيط بها يقول الإمام البقاعي رحمه اللله: اولكنون الإنسان -مع أنه ألصق الأشياء وألز مه لهـ لا يعلمه مع إيساعه الحيلة في معرفته، عبر فيه بالدراية؛ لأنها تدل على الحيلة بتصريف الفككر وإجالة الرأي -كما تقدم في سوري يوسف عليه السلام أن مادة (درى) تدور على الدوران، ومن لوازمه إعمال الحميلة الـيلة وإمعان النظر، فهي أخص من مطلق العنم


 أي: في المستقبل من خير أو شرِ بوجه من الوجوه، وفي نفي علم ذلك من العبد -مع كونه ألصق الأشياء به- دليلّ ظاهر على نفي

 طريق الحصر، وعلم أيضًا أنه لا يسند إلى الـى العبد إلا على طريق الكسب؛ لأنه لو كالو كان مخلوقًا له لعلمه قططًا، فثبت أنه سبحانه وتعالى خالثقه، فعلم اختصاصه بالمه بعلمه من هذا الوجه أيضًاه( (Y)

ومحيي الرمم سبحانها
ولما كانت للخلق في ذلك -لكثرة
الملابسات والمعالجات - ظنون في وجود الحممل أولًا، ثم في كونه ذكرًا أو أنثى ثانيّا، ونحو ذلك بسبب ما أقام الله تعالى من الأمارات الناشئة عن طول التجارب وككرة

 وغير ذلك، وبصينة المضارع التي تدند على ألى التجدد وحدوث الفعل شيئًا فشينّا، ووتتأتا بعد وقت (1)
7. الكسبب بالمستقبل. ، هذا هو المفتاح الرابع، الكسب فيما يمنايستقبل من الزمن، من خير، أو شِي، من شِّاء أو أو
 صداقة أو عداوة، ومن صحة أو مرضي مرض، ومن أحوال الناس وتقلباتهم في معاملته لـهم ومعاملتهم له، وغير ذلك من الأحوال والكسب بعامة، لا يعلمه إلا الله سبحانه الانه

وتعالى.
وقد جعل الله كل ذلك غيبًا مغلقًا أمام الإنسان، يتطلع المرء لمعرفة شيء منه،
(1) انظر: : نظم الدرر، البقاعيمIV/10.

تَدْدِى 人⿻丷 وأظهر؛ لأنه أظهر وأليق بالتعميم فقال：
 بأي وقت؛ لعدم الثقدرة على الانفكاك عن الوقت، مع الثقدرة على الانفكاك عن مكان معين، وإحاطة العلم بكراهة كل الحل أحد للموت، فكان ذلك أدل دليل على جها بله بموضع موته؛ إذ لو علم به لبعد عنه ولم يقرب منه（ث）
الحكمة في أن للغيب مفاتح： وقد تلمس بعض العلماء الحكمة فيما جاء في الآية الكريمة وفي الحديث الشير الشيف من التعبير عن هذه الغيوب وأصولها بـ （المفاتح）، فذكر الشيخ ابن أبي جمرة الأندلسي（ب）أن الحكمة في أن للغيب مفاتح تظهر في أمور، منها： a تقريب الأمر على المخخاطب؛ لأن أمور الغيب لا يحصيها أحدٌ إلا عالمها، وكل شيء حيل بينك وبينه فهو غيب． وأقرب الأثشياء في ذلك هي الأبواب، والأبواب أقل ما يحبسها عن الفتح وأيسرها المفاتيح، فإذا كان أيسر أيرا الأثشاء التي يعرف بها الغيب لا يعرف
 ما هو أكبر ومن ذلك؟ هذا ما محال．وهذا وها
（Y）نظم الثرر، البقاعي（Y／ 10 （Y）


V．مكان الموت．
وهذا هو المفتاح الخامس من مفاتح الغيب：مكان الموت و نهاية المرحلة في هذه الـحياة الدنيا، وهي المصير المحتوم لكل مخلوق، ومع ذلك لا يستطيع الإنسان ولا تستطيع أي نغس كانت أن تدري مكان موتها، هل هو في الأرض التي ولد أم في غيرها؟ في هذا البلد أو ذاك من من بلاد الله الواسعة المترامية الأطراف، وفي أليا ؤي بقعة أو مكان من هذا البلد أو أو ذاك؟ و هل هل يكون ذلك في بر أو بحر أو سهل أو جبل．، إلى غير ذلك مما يقف الإنسان أمامه عاجزال، ألوال، إذ لا يعلم ذلك كله إلا الخالق سبحانه الذي

أحاط بكل شيء علمًا．
وقد جاء في الححيث：（إنا أراد الله قبض
روح عبد في ارضِ جعل له فيها－أو ثال بها－حاجة）（1）
ولما كان علم مكان الموت، لا يعلمه أحد من الناس بنوع حيلة، مع شدة حذر منه وحبه－لو أنفق جميع ما يملكه لكي يعلمه－عبر عنه بما عبر عن الذي فقال مؤكدًا بإعادة الناني والمسند：



والبدخاري في الأدبب＂المفردص•rv．
وصححیه الألنباني في صحيح الـجامع،


النشأة الآخرة، و جنود الله، إلى غير ذلك.

 النفوس كلها تتشوق لمعرفتها، ولأنها وردت مجموعة في سؤال الثناس للنبي صلى الله عليه وسلم على ما روي في سبب النزول، وقد تقرر أن العدد لا مفهوم مخالفة
 ولتقريب هذا إلى الأذهان جاء التعبير بـبِ إلى الاطلاع على ما غاب عن الإنسان هو الأبواب، والمفاتح أيسر الأشياء لفتح الباب، فإذا كان أيسر الأثياء لا يعرف مكانها الانها فما فو قها أحرى أن لا يعرف ولا يعا يعلم علما حقيقيًا. وإن كان لبعض الغيوب أنسابِّا قد يستدل بها عليها، لكن ليس ذلك حقيقيقا، ولما كان جميع ما في الوجود محصورزا في علمه شبهه بالمخازن، واستعار المفتاح لأبواب تلك المخازن. وتلمس العلامة ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله الحكمة في حصر أمور الغيب في هذه الخمسة، فوجدما في الإشارة إلى حصر العوالم في هذه الخمس من المفاتح: فالمفتاح الأول: إشارة إلى علوم الآلخرة كلها، ويوم القيامة
(Y) انظر: المختار من كنوز السنة، محمد عبدالله.
دراز، ص rav.

من أبلغ البيان وأخصره. عليه، وإن كانت لبعض الغيوب أليابِبابًا قد يستدل في بعض المراد بها عليه أن بذلك ليس حقيقيًا في علم تلك الغيوب، وألما حقيقتها فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا التوجيه: قوله صلى الله عليه وسلم كنايه عن الله سبحانه: (أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكانرّ، فأما من قال:
 بي وكاثرٌ بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا. فذلك كانرٌ بير بي مؤمنّ بالكوكب)(1) حكمة حصر الغيب بهذه المفاتح: وأمور الغيب ليست محصورة في هذه الخمس التي جاءت في سورة لقمان وفي حديث مفاتيح الغيب -الني سبق- فهي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعلمها كلها، بكلياتها وجزئياتها، وظواهر الها
 معنى أن الغيب محصور فيهن -كما زعمه بعضهم- فقد صرح القرآن الكريم بغيرهن في مواطن كثيرة؛ من ذلك: معرفة حقيقة الروح، و تفصيل بدء الخلق، و تفاصيل

أولها، وهو مفتاح علومها. وإذا انتفى علم $\quad$ وقال السيد محمد رشيد رضا: االعوالمّ
ثلاثة:
الأول: الثقريب الداني اللذي نقيم فيه قبل
الموت.
الثاني: الذي نقيم فيه بعد الموت أبنًا إلى
غير نهاية.
الثالث: الوسط بينهما، وهو ما نتيم فيه بين العالمين حتى يتم جمعنا بانتهاء الدنيا، ونفد على الله جميعا. فالثاني والثالث: من الغيب الذي ليس مشهودا لنا، ولا يحصل فيه زيادة يبرزها الله تعالى من العدم، كالأحجار والمعادن ونحوها من الموجودات، التي وجلت في في
 غيب، وهو ما يتجدد بصورة مخصصوصة لم تكن مشهودة، وهو النبات ومفتتحة الغيث، والحيوان ومفتحة الأرحام غالبّا، أو عبر
 وخزانة من خزائن الغيب||(ب)

الأقرب انتفى ما بعده من باب أولىى.
والمفتاح الثاني: (إنزال الغيث) إشارة
إلى علوم العالم العلوي، وخحص منه المطر الم الم
 الله الكونية على وقوعه وإنزاله، لكنه من غير تحقيق وعلم يقيني.
والمفتاح الثالث: (علم ما في الأرحام)
إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقصن، وخصر المص اللرحم باللذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة، ومع ذلك نفى أن يعرف أحد حقيقتها، فغير ها منفيّ بطريق أولى. والمفتاح الرابع: (علم ما في غد) إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من الحواد والكسب، وعبر بلفظ: (غد) لتككون حقيقته أقرب الأزمنة، وإذا كان -مع قربه- لا يعلم حقيقته وحقيقة ما يقع فيه -مع إمكان الان الأمارة والعلامة الدالة عليه-، فما بعده أولى أنه لا يعرف.
والمفتاح الخامس: (علم مكان المووت) إشارة إلى أْمور العالم السفلي، مع أن عادة أكثر الناس أن يموت بيلده، ولكّن ليس ذلك حقيقة، بل لو مات في بلده، لا يعلم في في أي بقعة يدفن فيها، ولو كان هناك مقبرة لأسلافه الماضين، بل ولو كان له قبر أعده لنفسه(1) .
-ETイ/V تفسير المنار، محمد رشيد رضا (Y) .โ79


.[rv
وما استأثر الله تعالى بعلمه، فلا يعلمه أحد من الخلق حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله صلى الله علي عليه وسلم يخبر بما يكون في غدِ فقد فـد أعظم على

 ولذلك ينبغي أن نتعرف على حكم من يدعي شيئـا من علم الغيب الذي استأثر الله
 للخلق أسباب المعرفة له. ويدخل المال في ذلك حكم التنجيم والكهانة والعرافة.
 والاستسثاء بالنجحوم والكواكب: وفيما يلي إشارة إلى حكم ذلك كله، كما ذكره علماء الإسلام في كتب التغسير، وكتب التوحيد، وكتب الفقه، ونجتزين بيعض النصوص الدالة على ذلك من المذاهب الفقهية المختلفة. وبالثله التوفيق: يقول ابن أبي العز الحنفي: (اومن ادعى علم الغغيب كان من الكافرين. قال الله
(1) أخرجه مسلم في صحيحته، كتاب الإيمان،


## إ

استأثر الله سبحانه وتعانى بعلم الغيب، واختص به نفسه، فليس لأحد من الخلق أن يزعم أنه قادر على معرفة ما استأثر الله





وقال سبحانه وتعالى: :
 ومغاتح الغيب هذه هي التي أشار اللك تعالىى إليها وفصـلها في سورة لقمان:



 ولم يطلع الله تعالمى أحذًا على الغيب إلا من اختاره من رسله لإطلاعه على بعض أنواع الغيوب، مما شاءت حكمة الله تعا ملالثى
 -على ما سبق بيانه في أنواع الغيب- فقالـ الـ سبحانه وتعالىى:
 عمران: IVa].


ويقول الترطبي المايالكي: (قال علماؤنا: أخاف مبحانه علم الغيب إلى نفس في في غير ما آية من كتابه إلا من اصطفى من عباده،
 كافر، أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا. وكذلكّ من قال: إنه يعلم ما في الرحم من فهو كافرا إنر، فإن لم يجزم وقال: إن النوء يتزل الله به الماء عادة، وأنه سبب الماء عادة، وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر، إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به، فإلن فيه تشيبيها
 لأنه يتزل متى شاء، مرةً بنوء كذال، ومرةً دون

 وقال أيضًا: افلا مطمع لأحيد في علم شيء من الأمور الخمس، ولا طريق لعلم شيء من ذلك إلا أن يعلم الله تعالى بذلك -أو بشيء منه - أحدَّا ممن شاءه، فمن ادعى علم شيء من هذه الأمور، كان في دعواه
 تفيد العلم الثططي، ووجود ذلك آلك متعلر بل ممتنع". وأما ظن الغيب: فلم يتعرض شيء من الشرع لنفيه ولا إثباته؛ نقد يجوز أن يظن المنجم -أو صاحب خط الرمل، أو نحو هذا- شيئًّ مما يقع في المستقبل، فيقع على ما ظنه، فيكون ذلكَ ظنّا صادقا، إذا كان



وقال سبحانه وتعالى:


 [لتقـان: \&
ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا
عدمها، ولا من جهلا منا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلقا الحيار الحات والعقارب والفأر والحشرات، التي لا يعلم منها إلا المضرة -لم ينف أن يكون الله تعالى خالقًا لها-، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا؛ لأن عدم العلم لا يكون علمّا بالمعدوم| (1) ويقول ابن عابدين الحنفي: إإن دعوى
 فيكفر بها، إلا إذا أسند ذلك صراحة الكّ أو
 أو إلهام، وكذألّو أسنده إلى أمارة عاديةً بجعل الكله تعالى. وقال أيضًا: وأما ما و وقع لبعض الخواص كالأنيباء والأونياء بالوحي والإلهام نهو بإعلام من الله تعالى، فليس مما نحن فيهه||(Y)
(1) شرح العقيدة الطُحاوية (Y (1)


فأما من أخبر عن كسوف الشمسو والقمر، فقد قال علماؤنا: يؤدب ويسجن ولا يكا يكفر . أما عدم تكغيره: فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب، وتقدير المنازل، حسبما أخبر الله سبحانه في قوله جل وعلا: . فلحسابهم له، وإخبارهم عنه، وصدقهم فيه، توتفت علماؤنا عن الحكم بتكفيرهم. وأما أدبهم فالأنهم يدخلون الشك على العامة في تعليق العلم بالغيب المستأنف، ولا يدرون قدر الفرق بين هذا وغيره،
 قواعدهم ني اليقين فأدبوا حتى يسروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا بهه| (\$)
 يدعيه المنجمون من أنهم يعرنون الدن الكسون قبل كونه من طريق، فلا يختص بهر بـم دون
 حسبه الحاسب عرفه، وليس مما يدل علم أنهم يتخصصون فيه، مما يجعلونه حجة فئ في دعوامم علم الغيب مما تفرد الله سبحانه بعلمه، فإنه لا دلالة لهم على ذلك، ولا فيما تعلقوا به من هذا الااحتجاج على ما أرهجوا . ${ }^{(+)}{ }^{(T)}$
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل

$$
\begin{aligned}
& \text { ( الفروع، ابن مفلح }
\end{aligned}
$$

عن موجبِ عاديٍ يقتضي ذلك الظن، وليس
 رجال، وأكلت به أموالي)(1).
وقال أبو بكرِ ابن العربي المالكي:
المقامات الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله لا أمارة عليها، ولا علامة عليها، إلا ما ما أخبر به الصادق المجتبى لاطلاع الغيب من أمارات الساعة، والأربعة سواها لا أمارة
 كافرٌ، أخبر عنه بأماراتِ ادعاها، أو بقولي

مطلق.
ومن قال: إنه يعلم ما في الرحم نهو كافر، فأما الأمارة على هذا فتختلف، فمنها
 الُطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، وإن كان ذلك في الثدي الأيسر نهو أنثى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل نهو ذكثّ، وإن وجدت الئ الجنب
 ذلك عادة لا واججبا في الخلقة لم نكفره، ولم الوم نفسقه.
فأما من ادعى علم الكسب في مستقبل العمر فهو كافر، أو أخبر عن الكوبائن الجمملية أو المفصلة فيما يكون قبل أن يكون، فلا ريبة في كفره أيضًا.
(1) نتله عنه ابن حجر العسقالني في فتح الباري . $\mid Y \varepsilon-1 Y \mu / 1$

وعندما ينسب المطر الـى الأنواء ومنازل القمر وغير ذلك، يدعي بهذا علمـا للغيب؛ إذ إنه عندما يرى هذه المظاهر والأسباب يدعي نزول المطر، وقد سبق أن هذا هذا مما اختص الله تعالى به، وإن كان قد الإنسان ظنتَ في مرحلة انعقاد أسبابه، كما سبق بيانه في هفاتح علم الغيب، والله سبحانه أعلم.
ثانيّا: الكهانة وصور ادعاء علم الغيب: ومما يدخل في باب ادعاء علم الغيب: العـرافة، والتنجيم، والكهانة، والطرق بالحصى، وقد يطلق عليها جميعها اسم الكهانة)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(): (اوممن يدخل في ذم السحرة: الكهان والعرافون واللمنجمون والنين يخطون في الرمل، الرمل،
 قال المناوي: :الئراف الكامن، لككن العراف
 بالمـاضي").وثيل غير ذلك.والمنجمب الذي
 يحسب سير النتجوم وعلاقتها باللأفعالّ البشرية.وفي الثفرق بين هذه الألنفاظ انظر :




 النرقان بين أولياء الر حمن وأولياء الشيطان،

الشيخخ: (الاستسقاء بالنجوم نوعان: الحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو
 وما كان المشركون مكذا، بل كانوا يعلمون المان أن الله هو المنتزل للمطر، كما قال تعالىى名
 [العنكبوت: با].
الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجّه، مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له، إلا أنه سبحانه وتعالى ألجرى
 فنحكى ابن مفلح خــلانـًا في مذمب أحمد في تحريمه وكراهته، وصـرح أصحاب

الشافعي بجوازه والصحيح أنه محرم؛ لأنه من الشرك الخخفي، وهو النذي أراده النبي صلي الله عليه وسلم وأنخبر أنه من أمر الجاهليلي، ونفاه، وأبطله بقوله صلى الله عليه وسلم: (أربعٌ في أمتى من أمر الجاملية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة) (") وهو الذي كان يزعم المشركون، ولم

يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم|(Y) ()
(1) أخرجه مسلم في صسيسه، كتاب الجنمائز،
 $.9 \% \varepsilon$
تيسير العزيز التحميل في شرح كتابب التوحيل،

والمراد من علم الكهانة مناسبة الأرواح البشرية مع الأرواح المجردة من الجن والشياطين، والاستعلام بهم عن الأحوالي الالئ الجزئية الحادثة في عالم الكون المخصورصة بالمستقبل. فالكهانة هي: ادعاء علم الغيب أو القضاء به، كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب. والأصل فيه: استراق الجني السمع من كلام الملانككة، فيلقيه في أذن الكاهن.
والكاهن لفظ يطلت على العراف، والنذي يضرب بالحصى، والمنجم، ويطلت على من يقوم بأمر آخر، ويسعى في قضياء حوائجه. والعرب تسمي كل من من آذن بشيء
 المستقبل ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب (1) قال الخططبي (غ): إالكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهـم الثشياطين؛ لما بينهم من التناسب في هذئه
 إليه. فالكاهن هو الذي يلدي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن"). وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية،
.
(

كما نقله ابن حتجر في الفتح • Y Y / .

وكل هؤلاء يدعون علم الغيب، وهم كفرة خارجون عن الإسلام بادعائهم الغيب. قال

 .[70

ومن صدقهم في دعواهم فهو كافرٌ بالله مشركُّ. عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى حاثضًا، أو امرآةً في دبرها، أو كاهنًا فصدله بما با يقول،


 ذلك أو يفعله أو يصدقه.

الكهانة:
قال ابن سيده: پڭهن يكهن ويكهن؛ وتكهن يتكهن تكهنًا و تكهينًا: قضى له
 . وكهن كهانتَ صار كاهنًا، وحرفته الكهانتة|(Y) (1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ،(1) (1) (EVT، وأبو داود في سنته، كتاب الطب،
 أبواب الطهارة، باب ما جاء جاء في كراهية اتيان

قال الترمذي: (الا نعرف هذا حديث حـئ حكيم الأثرم عن ابنز تميمة الهُجمي عن أبي هريرة وضعف متحمدٌ، البخاري، هذا الـحديث قبل إسنادها).
وصحتحه الألباني في إرواء الغليل، رN/V، رقم (Y) انظر: المححكم والمحيط الأعظم، ابن سيده \& \& / اء، لسان العرب، ابن منظور

خصوحـَ في العرب؛ لانقطاع النبوة فيهم، والرّ الرابع: ما يستند إلى التجربة والعادة، فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك. ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق
 ونقل القرطبي عن علماء المالكية أنه (يجب على من ولي الحني هؤلاء الكهنة من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير، ولا يدع أحدًا يأتيهم لذلك، وإن ظهر صدق بعضهم في بعض الأمور، فليس ذلك بالذي يخر جهم عن الكهانة، فإن تلك الكلمة إما خططة جني، أو موافقة قلدر ليغتر به بعض الجهال، ولقد انخلدع كثير من المتتسبين للفقه والدين، فجاءوا إلى هؤ لاء الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال، ، واستخرجوا منهم الأموال، فحصلوا أقوالهـم على السراب والآلك، ومن أديانهم على الفساد، والضهلال|"(Y) وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحالب السنن وصحححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الى الله عليه وسلم قال: (من أتى حاثضًا، أو امرآةً في دبرها، أو كاهنًا فصددةه بما يقول، فقد كفر بما أنزل الله على محمدِ) (ث)
(1) المفهم لمـا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،

(Y) الجّامع لأحمام الثقرآن، الثقرطبي

وهي على أربعة أصناف: الأول: ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة اللسماء، فيركب
 يسمع الكلام، فيلقيه إلى الذي يليه، اللى ألن يتلقّاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه، فلما جاء الإسلام، ونزل الثقرآن، حرست السماء من الثياطين وأرسلت عليهم الشَهب، فبقي من استراقهم ما يتخطغه الأعلى، فيلقيه إلى الى الأسفل قبل أن يصيبه الشهابه، وإلى ذلك

 وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدًا، كما جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهما، وأما في الإسلام فقد ندر ذلك انك جذًا حتى كاد يضمحل، ولله الحمد. والثاني: ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره، مما لا يطلع عليه الإنسان غالبـَ، أو يطلع عليه من قـرب منه لا من الا بـعلد عنه.
والثالث: ما يستند إلى ظنِ وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة، مع كثرة الكنذب فيه. وإذا كان كذلك فسؤالهم عن غيب ليخبروا عنه
 خحلاف فيه؛ لأنه حلوان الكاهن المنهي عـنـي

والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها، أولى من هذا. والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصالاة وتارة بالتكفير، فيحمل على حالين من الآتي فما أعظم ضلال أوليك النين يدعون معرفة الغيب بالكهانة! وما أشدَّ عقوبة أولثك الذين يأتونهم ويصدقونهم فيما يزعمون، حتى إن الشكوى ارتنعت على ألسنة كثير من العلماء في قرون سلفت، عم فيها ذلك الضلال. فقال القرطبي رحمه الله : اوقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان -زمان القرطبي بإتيان المنجمين والكـهـان لاسيما بالديار المصرية، فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ المنجمين، بل ولقد انخلدع كثير من المتتسبين للفقه والدين فجاءوا إلىا الى هؤلاء الكهنة والعرافين، فبهرجوا عليهم بالمـحال، واستخرجوا منهم الأموال فحصلوا من أقوالهم على السراب والآلل، ومن أديانهم على الفساد والضـلالـل وكل ذلك من الكبائر؛ لقوله صلى الثلى الله عليه وسلم: (لم تقبل له صـلاة أربعين ليلة)
.rot/o


والنظر: مرقاة المفاتيح، ملا علي الثّاري

وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين، أخرجهما البزار بسندين جيدين وينان،

 أزواج النبي صلى الله عليه وسلم -ومن الرواة من سمـاما حفصة- بلفظ: (من أتى التى . عرانتا) (\$)
وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعبود
 يقال بالرأي، ولفظه: (من أتى عرافتَا أو ساحرًا أو كاهنـا) (\$) واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة، إلا حديث مسلم فقال الم الم فيه: (لم يقبل لهما صاهاة أربعين ليلة). ووقع عند الطبراني من حديث أنس بسند

 ومن أتاه غير مصديق لـ لم تقبل صلاته أربعين يومـ) (2)


 أخر جها مسلم في صحيدحه، كتاب السالامب، باب ،1VOI/E تحريم الكههانة وإتيان الكهان رقم • •




فكيف بمن اتخذهم وأنفق عليهم متتمدًا هي معرفة الاستدلال بيعض الحوادث الحاد الخالية على الحوادث الآتية بالمناسبة أو المشابهة الخخفية التي تكون بينهما، أو الاختلاط أو الارتباط، على أن يكونا
 علة لما في الاستقبال. وشرط كون الا الارتباط المذكور خفيا أن لا يطلع عليه إلا الأفراد، وذلك إما بالتجارب أو بالحالة المودعة في

أنفسهم عند الفطرة(0). والعراف هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور الغيية بمقدمات وأسباب قولية أو فعلية يستدل بها على مواقعها، كالشيء يسرق، فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالزنا فيعرف من ما صاحبها (7). وقال ابن تيمية: الأعراف اسم للكامن والمنجم والرمال ونحومه، كالحازي النيا يدعي علم الغيب أو يدعي الكشفله، وقال أيضًا: اوالمنجم يدخل في الئي اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماءثال، وعند آخرين: الخا (اهو من جنس الكامن وأسوأ حالًا منه، فيلحق به من جهة المعنى"). وقال الإمام أحمد: االعُراف طرف من السحر، والساحر أخبث4)




.انظرُ: تيسير العزيز التحميد ص (V)

على أقوالهم؟|")
روى مسلم رحمه الله عن عائشة رضي
الله عنها قالت: (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان؟ فقال: (إنهم ليسوا بشيء) فقالوا يا رسول الله، إنهم يحدلونا أحيانًا بشيء فيكون حقا! الفقال رسول الله صلى الله علي وسلم: (تلك الكلمة من الحق يخطفها اللجني فيقرها في أذذ وليه تر الدجاجة، فيخلطون معها

مائة كذبة) (+ ${ }^{\text {(+ }}$
وأخرجه البخاري أيضًا من حديث أبي
الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عن عروة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الثي الله عليه وسلم يقول: (إن الملانكّك تنزل في العنان، وهو السحاب - فتذكر الأمر تضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعـي فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبِة

من عند أنفسهم) (8) العرافة:
الـجامع لأحكام القر آن، القرطبي r/ r.
(Y) الثقر: تُرديد الكحلام في أذن المّحخاطب حتى الـى


رقتم HYA.
أخرجه البخخاري في صـحيتحه، كتاب بلاء
الخخلق، باب ذكر الّْملائكة، \&/
.rrl.

بعلمه، وادعوا أنهم أوليلاء، وأن ذلك كرامة، ولا ريب أن من ادعى الولاية، واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبيات، فهو من أولياء الثيطان، لا من أولياء الرحمن. إذ الكرامة أمر يجريه الله على يلد يلد عبده المؤمن المتتي، إما بدعاء أو أعمال صالى صالحة لا صنع للولي فيها، ولا قدره له عليها بخلاف من يدعي أنه ولي لله، ويقول كلناس: اعلموا أني أعلم المعييات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكر-آنفًا- من الأسباب، وإن كانت أسبابًا محرمة كاذبة في

الغالب.
ولهذذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: (افيكذبون معها مائة كذبية) فيين أنهم يصدقون مرة ويكنبون مائة. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن ني دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: . وليس هذا من شان الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيهـم لها، وخوفهم

من ربهم.
فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أنا أولياء، وأنا نعلم الغيب. وفي ضمن ذلك طلب المتزلة في قلوب الخلق، واتتناص

وقال ابن الأثير: ا(العراف: المنجم أو الكحازي الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر

الله تعالّى بها(1) الـي
وقال ابن القيم: ا(من اشتهر بإحسان
الزجر عندهم سموه عائفًا وعرافًا (\$)
والمقصود من مذا: معرفة أن من يدعي
علم شيء من المغيبات، نهو إما داخل في في اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر بيعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكاني بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون الانيان بالفأل، والزجر والطير، والضرب بالحصى، الاني، والخط في الأرض، والثنجبي، والنكهانة
 ونعني بالجاهلية: كل من لئس من أتباع الرسل، كالفلاسفة والكهان والمنجن وجاهلية العرب اللذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإلن هذه من علوم توم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم

وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنًا وعرافًا، فمن أتامم فصديقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورت هذه العلوم عنهم أقوام، فادعوا بهاعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى
مفتّاح دار السععادة، ابن الثقيم Y / Y Y .

وتد يزعم بعض الناس أن هناك مدركا من مدارك علم الغيب يلجئون إليه للتعرف على ما سيقع مستقبَّل، وهو التنجيم. وهو علم يعرف به الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث السفلية(Y) والمنجمون هم القائلون بالدلالات النجومية ومتتضى أوضاعها في الفلك، وآثارها في العناصر، وما وما يحصل من من الامتزاج بين طباعها بالتناظر، ويتأدى من ذلك المزاج إلى الهواء، وهؤلاء المنجمون ليسوا من الغيب في شيء، إنما هي ظنون حدسية وتخمينات مبنية على الثى أثئير والنجومية، وحصول المزاج منه للهواء، مع مزيد حدس، يقف به الناظر على تفصيل في الشخخصيات في العالمه، وذلك كله باطل (ب) . حذر منه النبي صلى الله عليه اليه وسلم فقال: (من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبةً من السحر زاد ما زاد)
(Y) انظر : كشف الظنون، حاجي خليفة
 .009
( عليهـم شيخ الإساملام ابن تيمية وبين خطأهـمهم،
 أخر جبه أبو داود في سنته، كتاب الطّب، باب
 كتّاب الأدبب، باب تعلم النـجوم وصحتحه الألباني في صـي . T•Vを

اللدنيا بهذه الأمور، وحسبك بحال الصحابة والتابعين، وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه اللدعاوى والشُطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهـم لا يملك نفسا من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق، وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالِ يعوده الناس، وكان تمانيم اللداري يتقلب في فراشه، لا يستطيع النوم إلا قليلًا، خوفكا من النار، ثم يقوم إلى صلاتها ويكفيك في صفات الأولياء: ما ذكر اللله تعالىى من صفاتهم في سورة الرعدك، والمؤمنين، والفرقان، والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، لا أهل الديرى والهوى والكذب، ومنازعة رب العالمين فيما اختصس به من الكبرياء والعظمة، وعلم الغيب، بل بل مجرد دعواه علم الُغيب كفر، فكيف يكون المدعي لنلك وليا لله؟
ولقد عظم الضرر، واشتد الخطبر بهؤ لاء المفترين، الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين، ولبسوا بها على خفافيش اللصائر. نسأل الله السلامة والعافية في

الدنيا والآخرة(1)
التنجيم:
(1) تيسير العزيز الـحميد، سليمان بن عبد الله،


الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك فيا
 فيما أخبروا به عنها. مثل أن يشاهلوها
 عنها، فكان إدراكهم: الدلالة عنها بالمعاينة، وإدراكنا لذلك بقبولنا لذخبرهم؛ إذ كانوا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم|" (1)
وقال الحافظ ابن رجبٍ الحنبلي: اوالمأذون في تعلمه: علم التّسير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم، فليله و كثيره. أما علم التّسيير، فإذا تعلم ما يحتاّج إليا واليه للاهتداء، ومعرفة القبلة والطريق كان جائزا عند الجمهور. وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى المى المي تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمـحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك
 وذلك يفضي إلى اعتقاده خطا الْصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، الصاك
 ونقل ابن عابدين الحنفي عن (مختارات النوازل) أن علم النجوم في نفسه حسنٌ غير مذموم؛ إذ هو قسمان:
 متختصر المنثنري.
(Y) فضل علم السلف على علم الخلفي، ابن

قال الإمام الخطابي: اعلم النجوم المنهي عنه: هو ما يدعيه أهل التنتجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع، وستقع في المستقبل، كإخبارهم بأوقات ورات واك


 بسير الكواكب في مجاريها، وباجتماعوناعها واقترانها، ويدعون لها تأثيرًا في السفليات، وأنها تتصرف على أحكامها، وتجري على قضايا موجباتها. وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطِ لعلمٍ استأثر الله سبحانه به، لا يعلم الغيب أحد سُواه. فأما علم النجوم النذي يدرك من طريق المشاهدة والحس، كالذي يعرف به الزي الزوال، ويعلم به جهة الثبلة، فهو غير داشل فيما نهي عنه. وذلك: أن معرفة رصد الظل

 الأفق الشرقي، وإذا أخلذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة؛
 اتخذوا اله من الاكلة التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدنده. وأما ما يستدل به من جها مهة النجوم على جهة القبلة: فإنما هي كواكب أرصدها أهمل

أحدهما: حسابيٍ وهو حق، وقد نطق

الثالث: وهو تعلم منازل القمر والشمس؛ للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول (ץ)
ثالثًا: معرثة نوع الكُنين وعلم الغيب: تقدمت الإشارة في مفاتح الغيب إلى اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم ما في الأرحام، وقد يقع في أذهان بعض الناس أن أن البشر يستطيعون أن يعلموا ما في الأر الوحام بمعرفة جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى؟ وذلك عندما يمكن أن تغرز إبرة لسحب
 الجنين، هل تحمل شارة الذكورة أو الأنوثة، ويكون ذلك بعد مضي أربعة أشهر على

الأقل من الٌحمل (ب) وقد يخيل لبعضهم أن في هذا معرفةً للغيب الذي اختص الله تعالى به. وهنا ينبغي أن نلاحظ جملة أمور لا يجوز أن تغيب عن أذهاننا؛ إذ هي تلقي ضوء ألاءا على ذلك، وتحرر محل الخخلاف، وتحدد الإجابة، وتنفي الشبهة والظن إن شاء الله تعالي

1. إن الله تعالى يعلم علمَا يقينيًا قاطعا منذ الأزل بكل التفاصيل والأحوال
 (Y) انظر : خلق الإنسان بين الطب والثقر آن، متحمد (Y)

$$
\text { علي البار، ص YQV - Y } 99 .
$$




والثاني: استدلالي" بسير النجوم وحركة الأفلاك على الـحوادث بقضاء الله تعالى وقدره، وهو جائز، كاستدلال اللالط الطبيب بالنبض على الصحة والمرض. ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى الو علم الغغيب بنغسه يكفر ـ ثـم إن تعلم ما يعرف

به مواقيت الصلاة والقبلة: لا بأس به (1) وأما الشيخ سليمان بن عبد الله آل

الليخ، فقد جعل التنجيم ثلاثة أقسام: الأول: وهو التول بأن الموجو المودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة. وهو قول الصابئة المنجمين النذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا كفر بإجماع المسلمين. الثاني: الاستدلال على الحالى الحوادث الأرضية بمسير الكواكب، وانيانيا واجتماعها وافتراقها، ونحو ذلك. ويقول: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك. واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينغي أن يقطع بكفره؛ لأنها دعوى لعلم الغيب، الذي استأثر الله تعاللى بعلمه،
(1) حاشية ابن عابدين (1)

جزئية مبتورة ناقصة، فهي ظنٌ وليست علمّا يقينًا.
وفي خلال المدة التي تعقب الشهور الأربعة الأولى من بدء الحمل لا لا يكون الجنين في مرحلة الغيبب المطلق اللذي حجبه الله تعالى عن الخلى الخلق جميعا، بل إن الملك الموكل يعرف ذلك بإيخبار الله تعالى.
كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّا، ثم يكون في ذلك علقةً مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغةٌ مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلماتِ: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيٌ أو سعيلًّ، فو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل إلئل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ، فيسبق مليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراعٌ، فيسبق مليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة . فيدخلها)
(Y) أخرجه البخاري في صحيته، كتاب بده الخخلق، باب ذكر الّْلائكة،
 باب كيفية الخخلق الآدمي في بطن أمهـ،

للجنين، من ذكورة وأنوثة، وصفات أخرى كالتمام والنقص في الخلقينة والعدد إلخ. فهو بالنسبة لله تعالي علمٌ يقينيٌ شامل حتى قبل أن يوجد الجنين نغسه.
Y. إن الطريقة التي سبقت الإشارة إليها في معرفة نوع الجنين إنما تكون بع بـد مضي أربعة أشهر، وأما قبل ذلك فلا تكون الماني متيسرة إن لم تكن مستحيلة. ألما الجنين ذاته فإنه لا يمكن تمييزه ولو نزل سقطًا وشرح تشريحا كاملَّ، فلا يعرف جنسه؛ لأن الغدة الُتناسلية لم تتميز؛ إذ هي لا تتميز قبل نهاية الأسبوع الرحمي السادس حتى تعرف هل هي هي نصية أو مبيض (1). ولم يخف على الله تعالى العلم للجنين حتى في هذه المرحلة. بץ.وكذلك عندما يستخرجون نقطة من السائل الامنيوسي بعد المدة السالفة تكون قد أصبحت أمامهم في عالم الشهادة، أي: لم تعد غيباّ، ولم يعل معرفة ما يتعلق بالجنين في هذه الحال غيبًا. والكلام منصبٌ على معرفة الغيب، لا على معرفة الشيء فئ في عالم الشهادة والحس. \&. ثم إن معرفة البشر رغم ذلك معرفة ظنية قابلة للخطأ والصواب، ومعرفة
(1) المصلر السابق، ص 99 Y.

وأما المرحلة السابقة لإعلام الله تعالىى الملك بذلك فإنها محجوبة قطعا عن كل الخلت، ولا يعلمها إلا هو سبحانه



قال ابن قيم الجوزية: "اوالتحقيق في
 فيها من الزيادة والنقصان، فهو العالم بذلّك
 هل هو ذكر أو أنثى؟ وهذا ألحد النوا النواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله، كما في (الصحيح الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مفاتيح الغيب خمسٌ لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم متى تجيء الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في غدِ إلا اللا الله، ولا يعلم متى يجيء الغغيث إلا اللله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا تلري نفسّ بأي أرضِ تموت إلا الله) ${ }^{(+1)}$. فهو سبحانه المتفرد بعلم ما في الرحمب' وعلم وقت إقامته فيه، وما يزيد من بدله ونها وما ينقص. وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه، كالسقط التام، ورؤية اللدم، وانقطاعه4|| ${ }^{\text {(\%) }}$

[^1]وفي بعض طرق الحديث: (ثم يبعث الله
ملكا باربع كلماتٍ: فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقيٌ أو سعيدٌ، ثم ينفخ فيه الروح) الحديث(1)
وفي حديث حذيفة بن أسيد، أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل الملك على النطةة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا رب أشقيُ أو سعيدّ؟ فيكتبان، فيقول: أي رب أذكرٌ أَ أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله، وأثره، وأجله ألها ورزته، ثم تطوى الصحفف فلا يزاد فيها ولا - ينقص) ففي هذه المرحلة قد أعلم الله تعالى الملك الموكل بالنطفة بالكلمات اللمابقة، فأصبح الملك يعرفهم، فخرجت عندئلذ عن المن المن كونها من الغيب المطلق الذي الختص الله به، ولا مانع بعد ذلك أن يهيهي الله تعالىي للإنسان أداة أو وسيلة للتعرف على شيء من الـي ذلك ظنا أو يقينّا، وكأن عموم الغيب اللّا لألي لا يعلمه إلا الله تعالى قد دخلى الته التخصيص بحليث ابن مسعود وحليث حذيفة بن أسيد، فيقبل أيضًا تخصيصًا آنخر بدليل ظني.

 أخر جه مسلم في صحيحهي، كتاب القدر، باب رقيفية الحخلق الآَدْمي في بطن أمهن،


 وأيضًا：إن علم ما في الأرحام الذي لا لا يعلمه إلا الله هو علم ما تغيض الأر النيامي، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد ومسمى مفاتح الغيب في صيلى النيّيني الصيغة الأولى：تشير إلى القضايا التي وردت في آية سورة لثمان، فني حليث الـيث الـي عبد الثله بن عمر رضي الله عنهما قال：قال النبي صلى الله عليه وسلم：（مفاتح الغيب خمسٌ، ثم قرا：

 （个）（ ） وفي الصيغة الثانية：عن ابن عمر أيضًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم الال：（مفاتيح الغيب خمسٌ لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غيد إلا الله، ولا يعلم ما تنيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحـُّا إلا الله، ولا تدري نفسٌ باي أرضِ تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله） فنحن الآن أمام حديثين وردا بصيغتين


 ．§VVA
أخر جه البـخاري في صحيحهد، كتاب التّو حيد، باب قوله：（عالم آلْغيب فلا يظهر على غيبه


وقال أبو بكر الجصاص：الا يعلم أحدُّ الغرق بين العلقة التي يكون منها الولد ويبا ما لا يكون منها الولد إلا أن يكون قد شاهي الوند علقًا كال منه الؤلد وعلقًا لم يكن منه الوند الوند، فيعرف بالعادة الفرق بين ما كا كان منه ولئلد ويين ما لم يكن منه ولد بلد بعلامة توجد الون في أحدهما دون الآخر في مجرى العادي العـي وأكثر الثظن، كما يعرف كثير من الأعراب السحابابة التي يكون منها المطر والسحابة التي لا يكون منها المطر، وذلك بما قد الـورفوه من الععلامات التي لا تكاد تتخلف في الأمم الأككثر．
فأما العلقة التي كان منها الولد فمستحيل أن يشاهدها إنسان قبل كون الولد منيا متميزة من العلقة التي لم يكن منها ولد وذلك شيء قد استأثر الله بعلمه إلا من اطلع عليه من ملانكته حين يأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد．



 بكل شيء سبحانه وتعالى ولكنه خصر نفيا بالعلم بالأرحام في هذا الموضع إعلامّا لنا آن أحدًا غيره لا يعلم ذلك، وأنه من علم الغيب الذي لا لا يعلمه إلا الله ومن ارتضى


مختلفتين، في موضوع واحد، هو تحليد ولا الأنوثة ولا العلم بصفات الُجنين،
 الأول تماثل صيغة الحديث الثاني، في الوارد في الحائ الحيث هو أحد مفاتح الثغيب
 الآية الكريمة(1).
وهنا يرد السؤال ما هو (غيض الأرحام)؟ يطلق الغيض في اللغة على: النقص
 المعاجم اللغوية: غاض الماء غيضًا ومغاضًا وانِا ومغيضًا: قل ونقصى، أو غار فذهب، أو قل ونضب، أو نزل في الأرض وغار وغاب فيها.

وغاضت الدرة: احتبس لبنها ونقص (Y) لـي
وقد دار تفسير العلماء لـ (غيض

الأرحام) حول معنيين: الأول: الدم الذي ينزل على المرأة الحامل والثاني: هو السقط الناقص للأجنة قبل تمام خلقها. إذن يمكننا القول بأن السقط المفسر للغيض والمراد في كالام علماء اللغة والتفسير هو: الجنين الذي سقط من بطن أمه قبل اكتمال خلقه، أو هو الجنين الذي (1) مغاتح الغيب وعلم ما في الأرحام، مقال
 الإعجاز العلمي في القق آن والسنةّ، تصدرهـا رابطة العالم الإنسالْامي بمكة المكرمة، العدد



وبالجمع بين الروايتين يصير (غيض الأرحام)، وزمن مجيء المطر، هما الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ومن ثم يصن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ العام في آية سورة لثمان بناء على الحليث الأول، هو المعنى المحدد باللفظ الخاص في الحديث الثاني، وبهذا تتوافق النصوص ويتتهي الإشكال، و يكون (غيض الأرحام) هو أحد مغاتح الغيب الخمس، لا الذكورة

اكتشاف جهاز الأشعة فوق الصوتية واستخدامه في تشخيص الحمل ومتابعته، تأكدت حالات غور الأجنة واختفائها من داخل الأرحام (Y). والله سبحانه وتعالى حيث يقول علماء الأجنة: عندما تهلك الكا العلم. الأجنة في الأسابيع الثمانية الأولى من
 تتحلل وتختفي تماما من داخله، ويسمي علماء الأجثة هذا الهلاكك بصورتيه: الإسقاط
 علماء اللغة والتغسير في تعريفهم للغيض
 الأرحام) هو الإسقاط التلقائي المبكر ـ وهو الذي يحلث خلال الأسابيع الثمانية الأولى المى من الحمل، وهو ظاهرة شائعة، ونسبة
 الأسابيع الثمانية الأولى من الحملـ المل وفي عدة مشاهدات للسقط المبكر لم الـم يكن الجنين موجودًا أي: إن الجنين قد تحلل واختفى داخل الرحمن. وعدم رؤية جنينٍ في حويصلة الحمل، يسمى: (كيس الحمل الففارغ).
وتمثل هذه الحالات حوالي نصف حالات السقط الثلقائي المبكر، ويعد

 وانظر: خلق الإنسان بين الطب والثقرآن، متحمدعلي البار، ص AY-7 مو.

الخلود في النار في الآخرة. كل هذا وغيره، إنما هو أثر ونتيجة لهذا الإنكار والإلحاد. وفيما يلي نتحدث عن: ثمرات الإيمان بالغيب، وبعض نتائج إنكار الغيب، بحسب ما يسمح به المقام. أولاً: ثمرات الإيمان بالغيب: I ـ تحقيق إنسانية الإنسان وكرامته. جعل الله تعالئى الإنسان أكرم المخلوقات وفضله عليها جميعها، فقال سبحانه وتعالى:

 [الإسراء: •v].
وهذا التكريم الإلهي للإنسان يتجلى في صور كيرة، يأتي على رأسها فطرة الإيمان بالغيب ومالا تدركه الحواس، والإياليمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان، فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحلد الذي الدي تدركه الحواس الحي -أو الأجهزة التي هي امتداد اللحير التحواس-. وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الثذاتي، ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود، وفي إحساسه بالكون وما وراء

## تنتائج الإيمان بإلغيب أو إنكاره

إن الإيمان بكل الأركان وعلى رأسها الركن الأول والأعظم فيها وهو الإيمان بالله تعالى، إنما هو إيمان بالغيب. إلاني هذا الإيمان يثمر في نفس الإنسان ثمراتِ كثيرةً، وله آثاره العظيمة، على مستوى الاني الفرد والأسرة والجماعة، في الحياة الدنيا وفي الحُحياة الآخرة، فكل آثار الإيمان بالله تعالى وتوحيده هي آثار للإيمان بالغيبّ الانيب، و كل ما نجده من خير واستيا ونقامة وسعادة وتقدم و إبداع، وكل ما يتطلع الإنسان إليه من القيم و الأخلاق العالية كالتوكل على اليالي ألله، و الئين، والعلمه، والصدق، واليا والخوف من الله، والرضا، والرجاء، واء، وغير ذلك، هذا كله وأضعافه، إنما هو أثر من آثار الإيمان بالغيب!
وعلى الجانب الآخر؛ عندما يتنكر الإنسان للإيمان بالغيب، تختلف الصورة، وتختلف التتيجة، فكل ما تعاني منه البشرية، على مستوى الفرد والجماعة والأمة، في كل المجالات، من أمراض ومساوئ ومغاسد وأدواء، كاتباع الشهوات والركون للدنيا، والشقاءوالاضطراباب النفسيو الاجتماعي، والقلق ونحوه، علاوة على الثمزق النفسي والضضياع والثيه، وإطفاء نور النطرة الثي فلي فطر الله تعالى الإنسان عليها، مع ما يتظظره من

صفة: r r الاستقامة وتربية الشعور الديني. الإيمان بالغغيب هو الأساس والرالئن الذي يقوم عليه الشعور الليني والمراقبة للّ تعالى والالتزام باللأحكام الشرعية والأوامر الإلهية، وذلك يؤهل المؤمن للوقوفـ أمام محكمـة الضممير أو النفس اللوامة الثي أقسم الله تعالى بها، وهو سبحانه لا لا يقسم

 وهي محكمة باطنية، بينما مححمة المجتمع مححمة سطحية ظاهرية لا تتناول من أعمالنا إلا ما يقع تحت السمع والبصر، و لا تتناول من هذه الأعمال إلا ما يصل إلى الى علمها، فهل هناك محكمة تحيط بظواهرنا و بواطننا، ولا يخفى عليها شيء من أمرنا ألاء و إن بعدناعن أعين الرقباء؟ نعم! تلك هي

المححمة الإلهية العليا (Y) إن تربية الشعور اللديني هي اللدافع للاستقامة وحسن السلوك، وهي الضي الضابط الذي يعصمنا من الجريمة ومن ارتكاب الحرام ومن محالفة الأوامر، فاستقرار الإيمان في الثنفس البشرية هو سببٌ واضح في عدم مخالفة الأوامر التي يأمر بها الشارع
 (Y) دراسات إسالامية، محمدل عبل الله دراز،
صمVA-VY.

الكون من قدرة وتدبير. كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض، فليس من من يعيش في الدحيز الصغير الذي تلدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير اللذي تدركه بديهته وبصيرته، ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في في في أطوائه وأعماقه، ويشعر أن مداه أوسع في
 عمره القصير المحدود. وأن وراء الكون ظاهره وخافيه، حقيقة أكبر من الكون، هي التي صدر عنها، واستمد من وجودها وجودها حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركا وكها الأبصار ولا تحيط بها العقول. وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدلودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال بما
 به، وما لا يجدي شيئا أن تنفق فيه، وهذا الاحترام لمنطق العققل في هذا الشأن هو الذذي يتحلى به المؤمنون، وهو الصني الأولى من صفات المتقين. لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة، ولكن جماعة الماديين في هذا الزمان -كجماعة الماديين في كل زمان- يريدون أن يعودوا
 لا وجود فيه لغير المحسوس! ويسمون هذا (تقدمية)، وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياها، فجعل صفتهم المميزة،

وهو الله -عزوجل-، حتى إن لم يكن هناكُ الخاصة، أخلذها بسلطان الله وخشيته ومر اقبته، وبحضور الله سبحانه فيها حضورزا لا تمللك الغفلة عنه لـحظة من زمان أخذها جملة لا تفاريق، وعالج الفطرة بطريقة خالق

الفطرة(1)
rر. مـحاسبة النفس والاستعداد
للحساب.
إن إيمان المرء بالله تعالى، وإيمانه بكل ما ينطوي عليه من أمر الغيب، له أثره في عمق الشعور بتقوى الله وخشيته، والـخوف من حسابه يوم القيامة، ويترتب على ذللك انضباط السلوك وحساسية الضمير تجاه مسئولية الإنسان عن أعماله. فإن الإسالام يرسي قاعدة المسئولية بأوسع معانيها، فهي تشمل الفرد و الجماعة، والحاكم والمححكوم، وتكون هذه الموسئولية أمام محكمة الضمير أو الوجددان، كما تكون أمام أم الرأي العام في الجماعة، وأعلى من هذا كله المسئولية أمام الله تعالىى، وهي تقتضي الاستعداد لهذا الُحساب الدقيق. وللدكتور محمد عبدالله دراز رحمه الله كلمةٌ في بيان المحكمة التي سنقف أمامها
 ذلك في التربية والتهذيب والاستقامة. يقول
(1) انظر : ماذا خسر العالم بانتحطاط المسمين،
 الثقرآن، سيد قطب K /

أي رقابة خارجية، فالإيمان بالله ومراقبته في اللسر والعللن والالتزام بأوامره تقوي علاقة الإنسان بربه، وتجعله يستشعر مراقبة
 وهنالك أمثلة من الواقع الثاريخي تدل على سلطة الايمان في الاستقامة والبعد عن المأثمم. ونذكر هنا مثالًا على ذلك الا وهو تحريم التخمر في الإسلام، وذلك بمجرد نزول الأمر القاطع في ذلك، بينما فشلت في ذلك أكبر النظم المعاصرة رغي رغم تقدمها المادي والعلمي؛ لأنها لا تقوم على الإيمان، أو لا تنظر إلى حلال أو حرام تشرعه من قوانين. قال تعالى:







 أَلْمَّلِحَّ

لقد تمت هذه المعجزة التشريعية؛ لأن المنهج الرباني أخذ النفس الإنسانية بطريقته

رحمه الله: إإن القرآن الككريم يضعنا أمام القيامة؛ لأنه يشعر بعظم المسيولية وأمهمية سلطة ثلاثية كأنه يقول لنا: تصوروا أنفسكم الولاية، فإلن الونا الولاية العامة أمانةٌ توجب المسئولية اللدينة أمام الله تعالى:

 . $[\wedge-\vee$



.[01
وهذا الذي جعل الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف ليحاسب
 مأثورة عنه، و في وقائع عملية شاهدة. وحسبنا ما قاله لجرير بن عبد الله البجلئي: ويا جرير إني قاسمٌ مسئولُ، ولو أن سخلّة بالعراق عثرت لخفت أن يسألني الثله
 من النصوص عن الخلفاء الراشدين كثيرة متوافرة، و الوقائع العملية التطبيقية شاهدة الرية ناطةة. وما ذاك إلا تمرة من تمرات الاتياتيمان الإيمان بالله تعالى و بالحساب والئجزاء. ؟ . أثره في سلوك الفرد والجماعة: القيم والغايات.

[^2]في نقطة مركزية تحيط بكم ثلاث دوائر مدرجة الاتساع، و تصوروا أنه قد خرج من من كل دائرة سهام أو أنصاف أوتار متجهة نحو
 انظروا في أنفسكم تجدوا محكمة، وانظروا من حولكم تجدوا محكمة، وانظروا فوقكم تجدوامحكمة، محكمة الضمير في قلوبكمب، ومحكمة البشر من حولكمب، ومحكمة السمماء من فوفكم، و لكل واحلدة منها أمانة في أعناقكم سنحاسبكم عليها|(1) اقرعوا -إن شُتم- قول الله تعالى:



وقال الله تعالى:



وهذا الاستعداد للحساب لا يقتصر على الحياة الفردية، بل يمتد ليشمل مستوياتِ أوسع وأعلى، فإن إمام المسلمين، أو رئيس الدولة بالتعبير المعاصر، كذلك يكون أكثر ألمثر محاسبة للنفس واستعدادا للحساب يوم
(1) انظر: دراسات إسالامية، محمد عبد الثله دراز،
ص VA-Vr.

حين يؤمن الإنسانبالغيب، فيؤمن باليوم عنده هو الاستمتاع، قبل أن تؤوت الفرصة
 حسسه؟! إنه ليس إلا قيدًا على المتاعا وهو وهو فيد - فى نظره- غير معقول ولا لا موجب لهـ؛ لأنه يضيع الفرص المحجدودة التى لن تعودا لذلك أيضًا فإن قيد الأخلاق وقيد الضمير وقيد المشاعر الإنسانية كلها قيود غير معقولة، كقيد الحوام سواء بسواء! ومن ثمت تفسد الأخلاق في الجاهليلات، ويضعف وازع المضير وتحل المصلحة محله. ألما المشاعر الإنسانية والقيم العليا فتعد سخفًا وسذاجة لا تليق بإنسان عاقل، إذا هى فوتت

عليه فرصة المتاع! أما الأمم والجماعات، فقصتها تختلف كثيرًا عن قصة الفرد، فكل جماعة همها الحصول على أكبر قدر من المتاع
 جماعة أخرى! وكل أمة همها أن تتغلب على أمة أخرى؛ لتسلبها حظها منا من المتاع وتأخله لنفسها فتتشأ من ذلك الصراعاعا والحروب.
وأين القيم العليا؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأين الضمير العالمي؟ وأين العهود والمواثيق؟ وأين التعاون فى سيبل الخير؟

وأين العدل؟ وأين الإخاء والمساواهـ؟ إنها كلها -فى الجاهملية- ألفاظ! يلوكها


إيمان بالغيب -كما تقدم- ويؤمن بالجزاء والحساب، حين يوممن بهذا كاكله إيمان اليقين،
نستطيع أن ندرك أهمية هذا فی سلوك الفرد وسلوك الجماعة إذا عرفنا نفسية الشخخص اللذى لا يؤمن بالآخرة وطبيعة تصوره للحياة الدنيا وطريقة شعوره بها. إن الحياة الدنيا فيا في حسس هى الأولى والأنيرة، والعمر فرصة واحدة إن لم تتتهب فسوف تضيع! وإذا كان العمر -مهما طال - محدودا بان بسنوات، ولذائذ الحس كثيرة ومتوعة، فالبدار البدارا هكذا تكون القضبية فى حس الذى لا لا يؤمن باليوم الآخر . فرصة وحيدا فيدة محلدودة ينبغى أن تتنهز ويؤخذ فيها أكبر قدر من الملذات؛ ولذلك تتكالب الجاهوليات دائمّا على متاع الأرض وتتصارع عليه، وتنحصر

والجاهلية المعاصرة نموذج نقول، فما الذى يشغل الأفراد فيها ويشغل

الجماعات؟
أما الفرد فهو يعمل ويتتج ليحصل على أكبر قدر يستطيع الحصول عليه من المال، ثم ينفق هذا المال فی الحصول على المى أكبر
 المتاع الحّلال أو الحورام! بل إن فكرة الحورام لا تخطر على باله على سبيل الجدا! فالأصل

باليوم الآخر وبما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة، فإنٍ القضية تحسم فـى حسه حسما كامْلَا وتستقر الأمور، فكل نعيم فى الدنيا لا يقاس الىى نعيم الآخرةرة، ولا يساوي من جهنة أخرى غمسةً واحدة فى العذاب من أجله، وكل عذابِ فى الدنيا -فى سبيل الله- لا يقاس إلى عذاب الآخرة ولا يوازي من جهي أخرى غمسة واحدة من أجله فى النعيم. وعندئذ يقدر الإنسان على موازنة ثلثلة الأرض، ويقدر على الارتفاع الـلى التيم العليا والأخلاق الفاضلةوالمثلـل الرفيعهة لأنيوقن بالجزاء الذى سوف يناله على ذلك كله:㢄 رَبِّهِ جَنَّ


年


عمران:10-10]
هـ الخلود في جنات النعيم. إن أعظم ثمرات الإيمان بالغيب، -وأركان الإيمان إنما هي في حقيقة الأمر إيمان بالغيب- هي دخول النعيم والخلود فيها أبتا، ويرسم القرآن الكريم صورا
 خصالهم، وأحوالهم،، وأثر الإيمان فى قلوبهم
 ]! لأنها كلها معوقات عن المتاع فى الفرصة والوحيدة المتاحة للمتاع! ويتقاتل الناس، ويموت منهم من يموت، ولكنهم يموتون وهم يقاتلون في سيلى هذا المتاع الأرضي، فإذا قيل لهم: تعالوا قاتلوا فى سبيل الله، أو فى سيبل الحق المججرد اللىى لا مصلحة لهم فيه مبا مباشرة، هزوا أكتانهم وأعرضوا عنك، إن لم يهبوا لمقاتلتك أنت؛ لأنك تدعومم إلى شیى يفسد عليهم مصالح الدنيا ومتاع الأرض! ومن ثم تهبط القيم فى الجاهليات وتنحصر الآفاق، كما يضعف الضمير وتفسد الأخلاق. إنه لا شيء يرفع الإنسان من ثقلة الأرض -بعد الإيمان بالله- إلا الإيمان باليوم الأخر. الإيمان بأن كل متاع زائد يتنازل عنه الإنسان فى الحياة الديان الدنيا -طاعة لله والتزامًا بأمره- يعوض عنه فيانى الآخرة متاعا أشف وأعلى وأخلد وأبقى. والإيمان فى ذات الوقت بأن كل خلم على أمر الله فى الحياة الدنيا -من ألجل متاع الأرض الزائل- سيجازى عليه فى الآلخرة عذابًا لس فى طوق البشر احتماله: الما

 [إِكا أما حين يؤمن الإنسان بالغيب، فيؤمن

 يكون: لا! فمن يقول: إن الأعمى كالبصير،

وإن من يعلم كمن لا يعلم؟! والتعيير القرآنى الجمميل يوحي إلينا بأن
 اللنى يسير فى الطريق على نور، ولا يلا يتخبط فى سيره؛ لأنه يرى ما حولهي الهي بينما الذى يشك فى الوحي ولا يتبعه هو الأعمى النى يتخبط فى الطريق؛ لانه لا يراه. وهذه حقيقة، فإن المؤمن يعرف -من وحي إيمانهانه ماهـى غايته فى الحياة، وما الطريق اللىى ينبني أن يسلكه ليصل إلى غايته. فغايته هى إرضا الله سبحانه وتعالى والثقرب إليه، ووسيلته مي الأعمال الصالحة، هي الطاعة لأوامر
 لإرضاء ملذاته القريبة، غافالًا عن النهاية التي
تتظظره فى آخر الطريق.

ثتمتجيء الصصفات التي يتصف بها هؤلاء
المؤمنون الذين يستحقون دخول الجين الجنة، إن الصفة الكبرى التى يتصف بها أولئك العالمون بأن القرآن حق هى أنهم يونون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ولا ولا تحدد الآية عهدًا معينًا ولا ميثاثقا معينّا، إنما تشمل كل عهد وكل ميثاق مع الله. والعهد الأكبر هو الذي أودعها الله في الفطرة وأشهد الفطرة عليه، وهو عبادة الله الواحد بلا شريك:
 ولنحظى برضا الله فى الدنيا والآخرة. وهذه الصور والأوصاف كثيرة فيا القرآن؛ لأن فيها دروسَا تربوية يربينا بها الله سبحانه وتعالى حتى تستقيم نطرتنا ويستقيم سلوكنا وتصلح أحوالنا. وإليك بعض النماذج منها: قال تعالى :






 وَاْنَّنَ بَابِ (T)

$$
\text { [الرعد: } 9 \text { 19 צب]. }
$$

تبدأ الآيات بموازنة بين المؤمنين والكافرين يتيين منها لأول وهلة أنهم معترقون بعضهم عن بعض فی صـفـ صفاتهم ومقومات حياتهم وفكرهم. والترآن يصف المؤمنين بأنهم هم النّين يعلمون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ريه هو الحق، بينما يصف الأخرين بأنهم عمى. ئم يسأل هذا السؤال الإنكاري (أي النى جوابه
.
وحسبنا في هذا المقام هذه الإشارة التي تومئ إلى الآيات الكريمة التي تتضافر لتد لتدل
 النعيم، ونسأله تعالئى الجنة وما يقرب إليه من قول أو عمل أو اعتقاد.
ثانيًّا: نتائج إنكار الغيب: 1. إنكار الغيب إلحادٌ ونقصٌ في

العلم، وعائقٌ أمام التقدم العلمي إن التنكر للغيب وجحوده من قبل الماديين، يبدو في مفهوم العلم المادي الحليث جهلًا وضلالًا وبعدًا عن العلم والحق؛ لأن العلم المادي لا يستطيع أن يحكم على الغغيب؛ لأنه خارج عن مجالها فلا يجوز علميًا إنكار شيء لأجل أنه غير مشاهد أو غير محس، أو لأنه غير قابل للتفسير. يقول الدكتور ألكسيس كاريل: اوإذن فقد سجن الإنسان نفسه بطريقة تحكمية الدية في حدود حواسه الخمس منذ عصر النهضة (الأوربية). أما اليوم: فنحن نعرف الكّكير الئير من ظوامر التليباثي أو (انتقال الأفكار) التي لا تقبل النتض (") ولا شك أن طبيعة
(1) كنداء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة المنورة لسارية بن زنتّم في العراقِ عندما كان على رأس جيش الفقتح لبعض البلاد.فبينما عمر يخطب جمل رينّادي: (يا


 ولا تتتهي صفة المؤمنين بأنهم يوفون بعهد الله ولا ينتضون الميثاق، بل يستمر السياق فيصفهم بأنهم: يصلون كل كل ما أمر الله به أن يوصل بإطلاق وعموم وشمول، ومع القيام بهذه الصّلات التى أمر الله بوصلها
 وهذه الخشية تجعلهم يتصرنون في فى أمورهم بما يرضي الله، فيتعاملون بالصدق والأمانة والإخلاص؛ خشية أن يغضب الله عليهم، وكذلك يخافون سوء الحساب، فيتجنبون الأعمال والأقوال التى تعرضهم للحساب الشُديد، مع سائر ما وصفهم الله تعالىى به من صفات. ثم يرتب الله تعالىى على ذلك كله هذا الجزاء العظيم الذي يتطلع إليه المؤومنون، وياله من جزاء! ويالها من جالئزة جميلة على السلوك الجميل! !تتجاوزهم لتصلا إلى من صلح من الآباء والأزواج و اللذريات. ثم يكون التكريم والنضضل الآخر العظيم (9) والا حتفاء الكبير:层



التليباثي ورؤية الماضي والتتبؤ بالمستقبل مبدأ عدم التأكد الذي ينص على غااستحالة

 العلمي التجريبي نفسه يقوم على الاحتمال، فهو يفترض أشياء وتجارب خيالية مستحيلة

تم يبني عليها نظريات معينة (Y) وهذا كله وفيره أيضًا يؤكد أن إنكار الغيب إلحادُ ونقصٌ في العلم وعائق أمام التقدم العلمي، فلو كان الإيمان بالغيب والتطلع إليه عنصرَا من عناصر الفيكر الانكرة الدينية أو العقيدة وحدها لكا لكان الإنكار للغيب وما وراء الحس إلحادًا فحسب، ولو كانت هي التتيجة الختامية لتقدم العلوم واتساع أفقها لكان هذا الإنكار نقصًا في العلم وتصرًا في النظر وكفى. ولكني تلك
 الجبلة، فالأمر أعظم من النقص في العلم، إنه نكسة في فطرة الإنسان ترده إلى مستوى الحيوان الأعجم (ب). Y. اتباع الهوى والشهوات والر كون للدنيا.
(Y) انظر: الكيمياء العامة تفاعل المادة، الطاقة، الإنسان، تأليف فريدريك لونجو، ترجمة مروان كمال ومتجموعة أساتنذة جامعيين، ص
 الإسالمي، عتمان جمعة ضميرية، ص-OV-
. 1
 الأديان، مححمد عبد الله دراز، ص90.

بحالي ما أن ننكر ظاهمرة لمجرد أنها فير ألما قابلة
للتفسير أو عسيرة على الملاحظةهة) (1) وبمقدار ما وهب الله تعالى الإنسان من القدرة على إدراك قوانين المادة، و التعرف على طاقات الكون ومذانخوراته، بمقدار ما ما حجب عنه من أسرار هذا الوجودو وخغفاياه؛ ولنلك نجد اللذين يتشدقون بالعلم والمنهج العلمي اليوم، لينكروا الغيب أو ما وراء عالم اللحس والمادة، نجلدهم متناقضين مع العلم الذي يفرحون به؛ لأن العلم نفسه يقف أمام كير من الظواهر لا يستطيع لها تفنيريرا ماديَّا، وإنما يخضعون فيها فيها لقدر غيبي؛ جعله الله تعالى جزءًا من نواميس الكونا ويؤكد هذا ويوضح مبدأ عدم التأكد (نظرية هيزنبرغ) الني أسهم بمشاركة مهمة في تركيب الذرة، فقد توصل من خلا أبحاثه النظرية على التركيب الذري، إلى
 فسألكّ عمر، فقال: با أمير المؤونين هزمنا، فيينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديًا: بيا سارية الكجبل، ثلاثّا، فأسندنا ظهورنا بالدبيل، نهزههم الله،نقيل لعمر: إنك كنت تصيح

 تأمات تي سلوك الإنسان، إنكّكسيس كاريل، ص


ومن أجل هذه الشهوات يستحبون الكحياة الدنيا على الآخرة كما يصفهم الله تعالى：
重

侕



وهؤلاء يرنضون الهدى اللرباني، ويرنضون أن يعترفوا بالوحي المّنزل من عند الله تعالى، ولو الو استيتنوا في دنيا بيلة أنفسهم أنه الحق؛ لأنهم لو اعترفوا لكا لكان عليهم أن يلتموا، وهم يكرمون الاني الالتزام بما أنزل الله؛ لأن شهواتهم تغلبهم وتثقل في حسهم؛ لذلك ينكرون أن ما جاء من عند الله هو الحت، ويجادلونون فيه بالباطل، ويضعون قواعد وموازين للحياة وللأعمال غير ما قرر الله، ثم يزعمون أنهم هم الْمّ الذين
 وموازين أحق أن يتع مما أنزل الله، فيقعون

عندما يغيب الإيمان بالغيب، وعندما يغفل الإنسان عن الآخرة وما فيهامن حسابياب وجزاءء عندئذ يقع الإنسان فريسة الأمراض التي تصيب الفطرة البشرية، فيغلب عليه اتباع الهوى والشهوات التي تجعل الإنسان عبدًا لها، وتسيطر عليه فلا يستطيع الخلاص منها، وهي التي تورده المهالك وتنزل فيه بالدركات．
ذلك أن دين الله المنزل يشمل دائمًا أحكامًا إلهية يأمر الله تعالى البشر أن يلتزموا بها وينفذوها؛ لتستقيم حياتهم وتتوازن．قال الله تعالْى：



 ولكن حين يغلب عليها الهوى وحب الشهوات فإنها تضيت بما أنزل الله، وتحب أن تتبع شهواتها．وفى ذلك يقول الله تعالى：




策
[القصص: • 0].
（ زُ

وأبان الله تعاليى عن مصيرهم وخلودهم
我




 [rr-v1: الز
يقول الشّيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: (الما ذكر الله تعالىى حكمه بين عباده، النين جمعهم في خلقه ورزقه وتدبيره، والجتماعهم في الدنيا، واجتماعهم في موقف القيامة، فرقهم تعالى عند جزائهمه' كما افترقوا في الدنيا بالإيمان والكفر،

 يضربون باللسياط المُوجعة، من الزبانية الغلاظ الشداد، إلى شر محبس وأفظع موضع، وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب، وحضرها كل شقاء، وزال عنها كل
سرور.
 كل زمرة مع الزمرة الثي تناسب عملها، وتشاكل سعيها، يلعن بعضهـم بعضّا، ويبرا بعضهم من بعض. أي: وصلوا إلى ساحتها

بذلك في الشرك -شرك الاتباع-
 العربية التي ذكرها الله في القرآن ذكرا مفصلًا في كثير من الآيات الكريمة في السور المكية بخاصة. وعلى هذه الصور الاني كذلك نجد نماذج كثيرة من الجاهلية الـية المعاصرة التي غرفت في الشهوات إلى
 لأنها تريد أن تتبع أهواءها الاها، ولا تريد أن تلتزم بما أنزل الله (1)
r. الخلود في النار.

تقدم آنفا أن أعظم ثمرات الإيمان بالله تعالى والإيمان بالغيب هو دخول جنات النعيم، مع ما أعده الله تعالي للموّمنين من دلي أنواع مما لا يخطر على قلب بشر . وعلى النى الضفة الأخرى: فإن إنكار الغيب وجحكوده -الذي هو في حقيقته إنكار لله تعاللى وإنكار لما أخبر الله به من الثغيوب، كالجنة والنار والملائكة- يترتب عليه التخلود في نار جهنم، ولن تنغعه تلك الأعمال التي كان يعملها، ويظن أنها تدفع عنه شُينًا، أو أنها تقبل مع ما هو عليه من ضهالال وحجود.



 (1) انظر : ركائز: الإيمان، محمد قطب، V^.

عنها، ولا يغتر عنهم العذاب ساعة ولا ينظرون. أي: بسّ المقر، النار مقرهم؛ وذلك لأنهم تكبروا على الحق، فجازاهم الله من جنس
 وفي آيات كثيرة جاء النص بصيغة التأبيد كقوله تعالى: كا (1in)






 وفي هذه الآية الكريمة الأخيرة إشارة إلى آن كفر هؤلاء الكفار وما ترتب عليه من تخليد في النار على جهة التأبيد، وليس على جهة المكث الطويل، كما قد تفيده العبارة أححيانًا. في هذا إشارة إلى أن هذا الحكمم عليهم بالكفر إنما هو نتيجة تكنييهم بالساعة، وهي غيب من غيوب كثيرة. والله أعلم.

موضوعات ذات صلة:
الإيمان، التقوى، التوحيد، اليوم الآخر
(1) تيسير الكريم الر حمن، السعدي، ص • (1)

أي: لأجلهم لنزولهم. لهم بالشقاء الأبدي، والعذاب السرمدي، وموبخين لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا المححل الفظيع. الْ تعرفونهم وتعرفون صدقهم، وتتمكنون من التلقتي عنهم؟ التّي أرسلهم اللّه بها، الدالة على الحق

 اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم؛ باستعمال تقواه، وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال؟ الم
 ربنا بآياته وبيناته، وبينوا لنا غاية الثنيين، وحذرونا من هذا اليوم
 وجبت عليهم كلمة العذاب، التي هي لكي من كفر بآيات الله، وجحد ما جاءت بات به المرسلون، فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم.
 والإذلال: طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق



[^0]:    (Y) الرسالة التدمرية، ابن تيمية، صالTY (Y)
    
    
    

[^1]:    
    

    اللنه،
    
    ص

[^2]:    (Y) أخرجه أبو يوسف في الـخراج، صون وابن الـجوزي في سيرة عمر بن الـخطاب، صصّ

