## شبهات وول تفسير الرالزي . .

## "عر ضل وهناتشةة"

## د/ عيادة بن أيوب الكيسيـي

السناذ التسبر وعلو م القران المسابع الما

 إليه فُي عصره وترك لمن بعده من آهل العلم والفهم في كل عصر أن يفهموا عن ربهم ما خاطبهم به، فبقي القرأن الكريم وحياُ ينيض بالحيـاة، يِاطب كل جيل بآياته الباهر ات ، التي لا تخلو على كثرذَ الردَ، ولا يحجبها القدَم عن العطاء المتجدد.
فيلى الله وسلم وبارك علي ذلك النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد: فقد كان الإمام الرازي ـ رحمه الله تعالىى ـ من العلما، الأفذاذ ، ومن أذكِياء العالم، المشهود لهم
 فلا غرو ان بنى تَفسيره الكبير علي منهع العقل الذي وهبه الله، باذلأ مجهود فكره في نهم


ذلل.
وليس الفرض من هذا البحـّ، الحديث عن الإمام الرازي، ولاعن تفسيره الكبير وبيان منهجه فيه، إنما الدافع لذلل دفع ما يدور حول هذا التفسير من إتكالات كانت ولا تزالل تشغل بال كثير من الدارسيِن لرجال التفسِير ومناهجهم ، وهي : ا ـ تضية إكمال الرازي تفسيره . r ـ مقولة : ״ فيه كل شيء إلا التفسير"
 مذهب أهل السنة والحق على غاية من الوهاء والضعف .
وهَل الدخول بتفصيل الكلام عن هذه الأمور ، يستحسن أن نبدأ بنبذة مختصسرة في التعريف بهذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى ـ فنقول

هو الإمام الحليل، العلامة (1) محمد بن عمر بن الحسـين بن علي القرشي، التيمي، البكري، الطبرستاني، الر ازي ، يكنت بأبي المعالي وأبي عبد الله، ويلقب يفخر اللدين، ويعرف بابن خطيب الري الشانعي





مـختلف العلوم العقلية و اللغوية.

 فحضر السلطان شهاب الدين الغوري يوما ، وتال الرازي موجهاً كلامه اليه في ختام وعظه:
 حتى رحمه الناس لكثرةَ بكائه وكان ذا هَدم راسـخة في التَوى و التوكل و الاعتماد على الله تعالكى في جميع شؤونه، يَوَل عن

نقسه :

 من الخلقَ حصل ذلت المطلوب على أحسن الوجوه ، فهذه التجربه قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلنت فيـه السايع و الخمسين، فعنل هنا استقر تلبي على أنه لا مصلحة

للإنسـان في التعويل على شيء سوى نضل الله و احسانه، ويقول : ولقد جربت في أحو ال نفسي، آّنه كلما قصدني شرير بشرُ ولم أتعرَض له، وأكتفي بتفويض


 وثيرما هن كثب اللنر الجم.任

الأهر إلى الله، فإنه سبحانه يقِيضض أقو امأَ لا أعرفهم البتَ يبالغون في دفـ ذلل الشر" . وعد خلف الرازي ثروة علمية ضخمة، و أثرى المكتبات المتنوعة بكتب نافعة منها هذا التفسير الكبير السسى " مفاتيح الغيب". وقبل أن أختم هذه الكلمات المدوودة عن هذا الإمام الذي أولاه الباحثون عنايتهم ودراساتهم المتعددة (") وقالوا عنه : أنه كان إمام الدنيا في عصره ، أود أن أذكر بعض الفقر الْ ات من وهي وهيته المؤثرة، فمن ذلل قوله في مفتتحها :
[بسم الله الرحمن الرحيم . يقول العبد الراجي رحمة ربه، الو اثق بكرم مولاه محمد بن عمر ابن الحسين الرازي وهو في آخر عهده بالدنيا، وأول عهده بالأخرة، وهو الوقت الذي يلين فيه كل تاس، وِيتوجه إلى مولاه كلَ أبق : انتي أَحمد الله تعالى بالمحامد التي ذكرهـا وا أعظم ملائكته في
 من نتائج الحدوث و الامكان، وأحمده بالحـامد التي تستحعها ألوهيته، ويستوجبها لكمال الموهبة الما عرفتها أو لم أعرفها لا مناسبة للتراب مع جلال رب الأرباب، وأصلي على الملانكة المقربين، رالأنبياء والمرسلين، وجميع عباد الله الصـالحين ... وتوله : أقول : يا إله العالمين. إني أرى الخلقَ هطبقين على أنل أكرم الأكرمين، وأرحم
 في تقرير ما اعتقد أنه هو الحقَ ، وتصورت أنه الصدق ، فلتكن رحمتك مـ هتصدي لامع حاصلي، فذأل جهد المقل وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في الذلة فأغتني وارحمني، واستر زلتَي وامع حوبتي، يا من لا يزيد في ملكه عرفان العارغين، ولا ينتقص بخطأ المجرمين ـ و أقول: ديني متابعة سيد المرسلين، وكتابي هو القر أن العظيم، وتعويلي في طلب الدين عليهما . اللهم يا سامع الأصوات ، ويا مجيب الدعوات، ويا مقيل العزات، ويا راحم العبرات، ويا فيام المحدثات والممكنات، أنا كتت حسن الظّن بل، عظيم الرجاء في رحمتل، وأنت قلت : أنا عند ظن ون

[^0]
 لي أحد سو ال، ولا أحد محسناسو الن و أنا معترف بالرلة و الصَوور و العيب و الفتور ، فلا تخيب
 في أخر وصيته . بعد أَن طلب أن يكفن ويدڤن على شرط الشَرع وأن يقَرؤوا عليه بعد دفنه ما قدروا عليهِ مـن آيـات القَرآن.

 ما أنت آهله، فأنت أهل التقوى) وأُهل المخفرة (£)





 ومن زلك تَوله

إلــك إلـه الـخلت ووحهي ووحـهتي وأنت الذي آدعوه ني السر والــهر وأنت غــيـاتـي عـنــد كـلَ مــــهـة وأنت ملاذي في حـاتي وقي فبري وبعد عمر حافل بالجد والنشاطء وحبَ العلم والحرصى عليه ، انتقَل إلى رحمة الله تعالى التي

 وغيرها


 برِم






 فمات شهيدأ . ان شاء الله تعالى . رحم الله تعالى الإمام الراذي وغغر له ورضي عنه وعنا معه.

## الشُسهة ا'لأولى: هل أكمل الرازي تفسيره ؟

لا نزاع بين أحد من أهل العلم في أنّ تَفسير " مفاتيح الغيب" قد نال شهرة واس واسعة بين مختلف الأوساط العلمية، وأن الجميع تد شهدوا له بعلو الكعب ودقة اللتحفيقَ ـ وإن كان ذللن لا يخلو من بعض الاعتراضات على ما فيه من توسع واطناب. ، و إنما النزاع في فَضية إكمال الرازي. رحمه الله تعالى ـ لهذا التفسير فرأيت أن أسهم في دراسة هذه القضية در اسة تفميلية تقوم علي ثـلاث فقرات الأولى : في ذكر الذاهبين إلى عدم اكمـال الرازي تفسِيره مع أدلتهم . الثانيـة : فيمن يرى أنه أكمله بنفسه مع أدلتهم و الثالثة : في المناقشة والترجيح أما عن الأولى فنقول

ذهب بعض العلما، من المتقدمين والمتأخرين الى أن الإمام الرازي صـاحب التفسير الكبير " مفاتيح الغيب"، لم يكمله، ومن هؤلاء العلماء : الامامان الحافظان شمـس الدين الذهـبي (آ، وابن










 أنغانستان الإسلالابية.





 وحجتهم فيمـا ذهبوا إلــه
ا ـوجد على هـامش كشف الظنون ما نصـه : الذي رأيته بـخط السيد مرتضنى نقَلأْ عن شرح الكشف للشهاب : أنه وصل فيـه إلى سورة الأنبياء (Ir)
Y Y الفرق في الأسلوب ، وفي ذكر أقوالل الحكماء والمبـائل الرياضيـة وغِيرها ، بينَ ما قبل سورة الأنيِياء وما بعدها. ذكر هذا الدكتور مـمودل بسيوني فودهَ في كتابه: نشأة التفسير ومناهجه وتال: هذا القول مـرد اجتهاد السوهَه بعد قَر اعة في النصف الأول وقر اءهَ في النصف الثاني منه ، لأنه لا ينصور أن يصل الخويِي أو القمولمي ـ اللذان قِيل إنهـما أكمـلا التفسـِر - إلى علم

r ـ مـا ورد فيه من العبار ات التي لا يمكن أن تصدر من الراززي نفسـه.

(0) : النظر دفيات الأيان



 rを.ryハ
(V) : انظر طبكات الشُافمية لابن تاضي شهبة





 rars



وشيء من هذا رأيته في كلام الإمام فخر الدين الراذي ـ رحمه الله ـ بعد ما فرغت من كتابة

 المسألة الأولى : أصولية ذكرها الامـام نخر الدين ـ رحمه الله . في مواضم كثيرة، ونحن نذكر بعضها ... وهد أجاب عنه الإمام فخر الدين. رحمه اللهـ ـ بأجوبة كثيرة، و أظن به أنه أنه لم يذكر ما أقوله فيه ....

قالوا : هُهذه العبارات تدل دلالة واضحةَ على أن القائل هو غير الرازي، وأنه لم يصل إلى هذأ الحد من التقسير ، وأن مؤلفأ أخر قد شار كه فيه باكمال ما نقص منه ـ وإن كانوا يختلفون فيمن أكمكه.

الخانية : وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الرازي آكمل تَسيره كله بنفسه، وممن صرح بذلت: الشَين الغاضل ابن عاشور (8) ، والدكتور علي محمد حسن العماري (0)، والدكتور محسن عبدالحميد ${ }^{\text {(7) }}$ ويمكن أن نعتبر العلماء الذين اختصروا تفسير الرازي و الذين أفادوا مذه، من جملة من يرى ذللك ـ وإن لم يمرحوا به ـ كالبرهان النسفي والبيضاوي والنيسابودي وغير هم، لنسبتهم جميع
 وحجزه هيما ذهبوا ! الـيه:
ا ـ الآحالات إلى السور المنقدمة والمتأخرة :

أكمل تفسيره بنفسه.
 . $7 \cdot T$
r r. وحدة الأسلوب و الصـادر والترجيح، و التو افق التام ثي الصنطلحات، والاتجاه الواحد في


(1) : انظر الرازي ينسر أ مص 07.



إبداء الأراه، واختيار العقائد ودفع الشبهات، وكذا أسلوب الأسنّلة والأجوبة في إثارة المسائل
الفكرية والبلاغية، وطريقة الاستدلال والاستَباط، وما شـابه ذللن من الردود والمناقشات(")
الثالثة : المناقشة والترجيح :
وبعد النظر ني أدلة الفريقين، والتأمّلَ فيها ، تبيّن لنا
أن" أُدلة الفريق الأول غير كافية في الحكم على الرازي بأنه لم يكمل تفسيره بنفسبه، وذلك :


منها:
اـ الاحالات المذكورة فيما بعد سورة الأنبياء على ما قبلها من السور التي لا خلاف في أنها من
تَفسير الرازي، وهي كثيرةَ جداً، فمن ذلل :
. توله في تفسير سودة الشعراه: وآعلم أْنا قد بيّا في سورة الأنعام ...

(r) ...




. قوله في تفسير سورة الرحمن : وهَد ذكرنا هذا كله في تفسير سورة الفاتحةَ

في سورة طه (9)
وتل الاحالات المتعددة، كانت أحد الأسباب التي جعلت الدكتور محسن عبدالحميد يجزم بأن الرازي قد أكمل تفسيره بنفسـه، حيث يقول :


.A〔/Ta (A) (


والذي انتهيت إليه بعد قر اعتي التفسير كله، أن جميع هؤلاه ـ يعني بهم القاثلـين بأن الرازكي لم



إلى نهاية سورة الناس له وليس لغيره|' وهذه الاحالات أقوى في الترجيع و أشهل مها توصل إليه الدكتور محمود النقراش، من انَ


 يؤيد هذا من إكرام السـلاطين له واحتَائهم به، ،تُم هَال:



 ب ـ التواريـن التي دونها الر ازي في نهاية كتير هن السور ، وهي ما بيت سنهَ 090 هـ ـ إلى سنـة
 تفسِرِ سورة الصـافات: تَ تفسير هذه السـورة هـحوة يوم الجمعة، السابع عشر من ذي القعدة سنةه كُلاث وستمائة،



 سا يدل عطى أن الاحابات كَيرة جداً.


















 سـجال الرحمة و الغفر ان برحمتك يِا أرحم الر احمـين، وصـلى اللّه على سـدِنا مصمد النبي الأمي،



 وآخره، بل هي منههجه ثي حـياته اللذي ترِحمه في وصيّه المؤـرَّه.

 تفسـيره كله






 الكبير $175 /$
 تفسيره لأبة الوضسر ، من سسودة الماندأ . على ما دَكره في تفسير سـورة البينة.

(I) (IVT/r7 انظر الثغــير الكبير .
. TYT/TT (Y) :



 رصرضاتك. هإن أصبت فبتر فيقلن أهميت فآقبل دن هذا اللكنّي

ما بين النصف الأول والنصف الثاني من التفسير (') فنير مقَبول، لأنه خلاف الواقم، كما هو ظاهر عند كل من يقلب صفحات التفسير ، ويمعن اللنظر في أجزائه.. ولنضرب هـئلاً بأقصر سورة، ألا وهي سورة الكوثر فأنظر إلى أسلوبها، والوجوه المبثوئة فيها، و اللطائف المتنوعة، والفو ائد المتعدةة، والتعرض



 تبارك وتعالیى: إعلم أن من تأمل في مطالع هذه السورة ومقاطعها ، عرن أن الفو ائد التي ذكرناها بالنسبة اللى

 منهجه في التوسـع والاستطراد وما ذكره الدكتور بسيوني من أن هناك فرقاً في ذكر أقوال الحكماء والمسائل الرياضية
 متعددةَ من الأجزاه الأخيرة.

انظر . مثّلِ ـ ما ذكره في تفسير سورةَ يس عند قوله تعالى : "و الشمس تجري لمستقر لها ذللب تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون العديم... لا الشمس ينبغي لها أن
 وانظر المسائل التي ذكرها في تَفسير قوله تعالى من سورة الطوِ: "يوم تمور السماء موراً. وتسير الجبال سيرأ" (0)، لا سيما الثانية والرابعة منها (1) وما ذكرد في تفسير سورة التكوير والانفطار والفجر وغيرها من السور التي بعد سورة
 (r) ( (r) :

الأنبياء، وقَارن بما ذكره في السور هَبلها ، فلا أَنلّ تجد فرقَاً يمكن من خلاله أن تقول إنْ مؤلفاً آخر قد اشترك مـع الإمام الرازي في هذا التفسير الكبير . ومع هذا . فلا يخفى على أحد من الباحثين، أْنَد دأب كل مفسَر التوسِع في تفسير الآيات النتي
 ومهاً يردَ به على من قال: إنه وصل في تفسيره إلي سورة الأنبياء فقطط:
1 ـ إحالة الرازي ـ في بعض السور ـ على ما ذكره في بعض كتبه، مما يدل على أنه هو الفسْر لتلك السورة التي وردت الإحالة هيها ، وذلك كقولهـ ـ مثلاً . في تَسير سورة الفير الفير ، وهي في الجزء الأخير من القرَآن الكريم:

كتاب „لباب الإشارات" من كتب الإمام الرازي المثهورة في الردَ على الفلاسفةة (r)". وقوله في تفسير سورد الزممر : ولنا كتاب مفرد في ائبات تَنزيه اللّه تعالى عن الجسمية والمكان

سمَيْناه : بتأسِيس التقديس (ء)
وقوله في تفسير سورة الأنيياء نفسها : أما المأخذ الأول: فقد تكلمنا فيه في الجملة في كتابنا
المسى: باللحصول في الأصول، ولنذكر ههنا أصول الكلام من الطرفين (0) ب ب نقله عن و الده العلامة ضيا، الدين عمر الشهير بخطيب الري ـ رحمهما اللّه تعالى . ، وذلك

كقوله في تفسيرسورة الحديد : وسمعت والدي ـ رحمه اللهَ ـ يقول (7) با وقوله في تفسير سورة الزمر : كان الشِيخ الوالد ضياء الدين عمر • رحمه اللّه تحالى . يقول(V) .... وكذا ذيكر في تفسير سورة غافر (^) .

[^1]「 ب و وأما عن العبارات التي وردت ني تفسير بعض السور ، ولا يتصور صدورها من الإمام
الرازي نفساه، فنقول :
إنّ الذيي ذكروه من ذللك موضعان فقط، و هما في تفسير سورة الواقتة ـ كما تقدم ، ، وقد وهفت على موضـ آخر في تفسير سوردَ يسن، يقول فيه:.... و استحسنه فخر الدين الرازي ـ رحمه اللّه
 وهي عبارات مشكلة، ولكن يمكن دفع هذا الإثنكال وتوجيه تلك العبارات بما يلي : 1. إنها تعليقات متنائرة من بعض تلامذة الإمام الرازي أو ترائه ، أضيفت إلى المتن، أو كتبت في الحاشية ودخلت المتن أنثا، استنساخه(Y) . r ب. أن يكون هنال نقص أو سفط، كمله بعض العلماء (r) ومما يرجح هذا، بل ويؤكده، أنه يقول في سورة الواتعة نفسها :
 وهذه آية من سوردَ لقمان، وتقدم أنه هَال في تفسير سورة لقمان: وذكرنا في تفسير الأنفال في أوانلّها ... وتفسير سورة الأنفال للرازي بلا خلاف، إذاُ فالرازي نفسه هو الليي فسرّر سورة لقمان، وإذا ثُبت أنه فسَر سورةَ لقمان... ـُّت أُنه فسَر سورة الو اقَهَه ومتله إحالته على سورةَ فاطر ، وفيها أحال على سورة لقمان (1)
 ها لا يخفى ـ في تفسير سورة الفاتحة، حيتث ذكر هناك في تفسير العالم عدة لطائف (^) ويقول . أيضاً . . وقَد بيناه في الذاريات وفي الطور وفي النجم وغيرها(9) .. ، وقد قال في الذاريات : وقد ذكرنا في سورة العنكبوت شيئاً منه (•)، وتقدم أنه أحال في سورة العنكبوت

$$
\begin{aligned}
& \text {. 14v/ra, (V) }
\end{aligned}
$$

(Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { على ما ذكره الاكتور محسن عبدالحمبد وغيره. }
\end{aligned}
$$

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


 خلاف . ويقول في تفسير سورد يسن : قد ذكرنا كلامأ كلياً في حروف التهجي في سورة العنكبوت ...

وتقدم أنه أحال غي تفسير سورة العنكبوت على ما ذكره في سورة البقرة،



و النتيجـه التي نطمئن إليها ني هذه المسأله هي :
. أن ما ذكر في تفسير سورة يسن، إنما هو تعليق كتب في الهامش ثم أدرج في المتن (1) . وأما ما ذكر ني تفسير سورة اللواقعة، خالظاهر أنه اكمال لسقط أو نقص في الأصل ـ على ما تقدم . واللّه تعالى أعلم وعلى كل" الاحتمالات، فانا نصل إلى نتيجة واحدة و هي : أن الإمام الراذي ـ رحمه اللَه تعالى
 الليبِ له وحده، لم يشاركه فيه أحد، اللآهم إلا ما كان من تحليقات يسيرة تناثرت على ها هامش التفسير من بعض العَراء أو الدارستِ، ثـم أدرجت في صلب التفسير ، أو اكمال نقص أو سقط قد وتع في الأصل ثم استدركه بیض العلماه ـ كما تقدم .
وحلْ هذه المثكلة كفانا ـ بحمد اللّه تعالى ـ مشكلة من أكمل التفسير ، التي يقول عنها الدكتور الذهبي ـ رحمه اللَه تعالى . : تلن مشكلة لم نوفَق إلى حلَّها حلأ حاسماً ، لتخـارب أقوال العلماء في هذا الموضوع (v)








## الشبههة الثـانـية :

.
 هكذا „اطلقت هذه العبارة على تفسير الر ازي ، فتناقلها الناس ودارت على الألسنة ليُّمنز بها الرازي وتفسيره عن تَمد أو بغير قَصد. وأرى أنُ المتأمل في هذه العمولة ـ وله معرفة بتفسِر الرازي ـ ـيدرك أنْ فيها مغالاة ومبالفة
 إنما نتج عن عدم ملاحظة متهج الرازي في تفسيره و الدافع له على تَأليفه ، وهو الدفاع عن القرآن الكريم، وتبرير جميع ما جاء فيه على ضو، القوانين العقلية، وتأييد
 اللكَ سبحانه وتعالى، ولذا ثهو يسخر في تفسيره المحارف الإنسانية لتحقَيوَ هدفه، وهو : إبـات
 حقائق النقل بدقائقَ العقل، حتى لا يستطيع ملحد أو ضـال أن ينفذ من ثنرة غير مسدودهة فيطعن

 على تلـ العلوم والمعارف الكثيرة. إنه يلزمنا أُن نلاحظ أن منهـج الر ازي في تفسيره لا يقوم على الأثر وسرد الروايات ـ وإن كان قد اشتمل على قدر ليس بالقليل من ذلك. ، حتى نصدر عليّ مثل هذا الكلام القاسي، الذي ربما

تالل: وهد قَيل عنه : فيه كل شيه إلا التفسير : وفي هذا القول غلو وعبالفة, وإY غهر من جهة الكلام على الآيات , وها فيها من اللعات












 الغـاري، نانه بع ان انـنى على التغسـر الكبير ، وـذكر ثيمته العلـية

حال دون انتفاع البعض بهذا التفسير الكبير ، وصدَ عن الاغتر اف من سيله المتدفق، وطريقته التميّزَّ، في كثشف بعض الجو انب من الحقائق التي يزخر بها هذا الكتاب العظيم يقول الشيِن محمد الفاضل بن عاشور ـ رحمه الله تعالى . : وإذا كان بعض الناس لم يزل في شك من القيمة السامية لهذا التفسير ، فابن كلمة قديمة لاكتها الألسن، قد كانت من أعظم أُسباب




 الأوقَات، أنّ هذه السورة ـ يعني سورة الفاتحة ـ يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة ألاف مسألة، فآستبعد هنا بعض الحسَّاد ، وقوم من أهل الجهل والغيَّ والعناد ، وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني ، والكلمات الخالية عن تحقيقَ المعاقد و المباني، فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر (r) ممكن الحصول، قريب الوصولـ فكان هذا سبباً مهماً في اطللاق تكل العبارة، واصدار ذلل الحكم على التقسير كله، وكأنهم رأوا أن الرازي سلك هذا المنهع في جميع تفسيره ، ولكن الدكتور محسن عبدالحميد الذي درس تفسير الرازي من أوله إلى آخره يرى : أنَ منهجه في تفسيره لجميع سور القرآن بعد الفاتحة .
 والجزئيات، تم دللَ على ذلك بأمتلة متعددة، ظهر منها ومن غيرها أن كتِيرأ من استطرادات
 واحد وادخلوا من أبواب متفرقةه(ع)، قال المفسرون : إنه خاف عليهم من عين الحسد، والقَارئ



والمققول لكي يصل إلى الحقَ، ولا شك أن الرازي عرف هذا السؤال المتوقع ، ودفعاً لهذه الحاجة
 وقد سبقه إلى هذا الدكتور فتح اللّه خليف حيت قال : وقد كنت أظن أن عبارة ابن تيمية تنطوي على قدر كبير من الصحة، وكنت أرى أن المتصفع لتفسير سورة الفاتحة الذي أفرد له الرازيي

 الدين السبكي وهو أن تفسير الرازي فيه كلّ شي، مـ التفسير .. فيـه مـع التفسير مباحت لفوية وفتهية وكلامية وفلسفية، وإن كانت النزعة الكلامية هي الغالبة عليه في التفسير ، كما غلبت عليه في التأليف (r)
وكيف يقال :(هفيه كل شي، إلا التفسير"، وهو زاخر بألوان كثيرة من التفسير! ألم يعن

 له في ذلك شأن رغيع، هلا سِما في ردَ كثير من القصص الباطل، مما له مساس بالذات الألهية، أو خدش لمقام الأنبياه ـ عليهم الصـلاة و السلام .، ذلك القصص المختلق الذي طفحت به كثير من أمهات كتب التفسيرء فجا، الرازي ليفند كثيراُ منه على أساس القو اعد الأصـوليةية من المنقول
 تفسيره القائم على منهـج العقل . كما تقدم . . ألم تتعدد مصالدره التفسيرية عن جهابذة المفسرين؟!

ثم تحال إلى التفسير المأثور في مقاتيح الفيب، وتأمل عناية الراذي بهذا الجانب، من مثل : تفسير القرأن بالقرآن، من تبيدين اللجمل، وتقييد المطلق، وتخصيص العام، و التفسير بالقراءات ونحو ذلك، ومن مثل : التفسير بالحديت، وبأقو ال الصحابة والتابعين ـ رضـي الله عنهم . .



إنت ـ وبلا شك . إن صبرت على التَبع و التأمل ، تحصل للك من ذلل تفسيرٌ كثيرُ مبارك، نـعم، إن الراذي لم يُعْنَ بالمأثور كتِير أ، إذ منهجه لا يقوم على ذلك، ولكنه متَى ما صـعَ عنده شيء منه، لا يعدل عنه.
وإني أرى أنْ هذا الجانب في التفسير الكبير جديرَ بالدراسة والتحقيق ، كيما نتصف الإمام،
 وملخص الكلام: إنه لا يستطيع أحد أن ينكر استطرادات الرازي واستنباطاته وكثرة تفريعاته، وأن عقليته المتَدة، وتزاحم الأفكار في رأسه وكترة تداعِهـها ا أوتعته في بعض الأثشياء




الشثبههة الثتالدة :

- إير اده شبه المخالفين في المذهب و الدين على غاية ما يكون من التحقيقَ، ثم يورد ردَها على غاية من الوهاه والضعغ، ومتلها قول بعضهم: إنه يورد الشبه نقلُّاُ ويحلّها نسينّة، (1)، وتول الأخر : كان يقرر في مسائل كتيرةَ من مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة، فإذا جاء إلى الأجوبة اقتَع بالإثتارة (r)
هذه عبارات أطلقت علي تفسير الرازي ، فدارت على الألسنة في القديم والحديث، وهي . كسـابقتها .لا تخلو من مغالاة ، ولا يصح أن تقال بهذا الاطللاق

 بهذا الطريق ما يعتقده ولا يجسر على التصريح به، ولعمري إن هذا ممكن، لكنه خـلاف ظاهر حالها لأْه لو كان اختار قولأ أو مذهبأ ما كان عان ألا ما من يخاف منه حتى يستر عنه، ولعل سببه أنه كان


[^2]

وقول الطوفي هذا، فيه نظلر ، وذلل ثي نقطتمن :










الر ازي نغسـه أدرك ذللب فهال معتذراُ :



اللجِو ابـ عنها في كل آيه(ع)











فكيف يِقال : إنْ هذه د أبه ودِدنه ؟.
 وأنْ أصحابها لم يكلفوا أنفسهم مشقة دراسة هذا التفسير الكيِير وتأمل مباحثه. وتال : ومن تُمة فانْ هذا التفسير الكبير لم ينل العناية التي يستحقَها من العلماء القدماء والمحدثين على السواء، وأنْ هذد الأراء المتباينة حول تيمة تفسير الرازي لم تستند اللى أرضية صلبة من الدراسة والجح: ${ }^{(r)}$
وأما النقطة الثانية في كلمة الإمام الطوفي ـ رحمه اللّه تعالى . : فغير مسلَمة ـ أِيضاً . والاعتذار غير مقبول ، فما كان للرازي وهو الموصوف بسعة العبارة في القدرةَ على الكلام، وصسة الذهن، والإطلاع الذي ما عليه مزيد، والحافظة الستوعبة، والذاكردّ التي تعينه على ما يريده في تقرير

 تقريرها، يكفي أن تجتّ شأفتها بكذا وكذا، وهذا أشبه بمن يترك الرد أصـلاً، إشارة إلى أن الشبهة واهية لا تستأهل الرد ، يكفي في ردها وكشف عوا وارها ونا مجرد النظر و التأمل، ولعل هذا
 وإن تقدم عنه أنه قد يكرر بیض الأجوبة، فإنه قد يكتفي بها ثي بعض الأحيـان، يقول ـ رحمه اللّه
 والاضلال ليكون هذا الموضع كالأصل اللئي يرجع إليه في كلُ ما يجيء في هنا الموضب من الآَاتِ
نعم ، إنْقول الطوفي عن الرازيـ رحمهما اللَّه تعالى ـ : إنه لو لختار قولاً أو مذهباً ما كان عنده
 سيرته ومكانته العلمية والاجتماعية والدينية والسِياسية.

$$
\begin{aligned}
& \text { الكبير IVI. IVr/AV }
\end{aligned}
$$

ومما يلقي الضو، علي ما تقدم، أن الرازي لم يكن متعصباً ولا مغالياً، ولا قانعاُ باليسير من
 عند موته، ولذا فهو يعرض أدلة الخصوم وافية، وينقل الأقوال جميعها ، ليِلم خصومه أنه على الأى در اية تامة بالفكرة التي يتعرض لمناقشتها ، وهذا بحد ذاته ـ مسلك نبيل، يدل على الأمانة العلمية،
 . وتَ يسكت ـ على ندرة ـ فلا يرد بشيء .

## وفي الختام نتول :

 تلك الأحكام في حقه وحق تفسيره لم يصيبوا، ومن لم يقتَع بما نقدم، فها هو التفسير الكبير
 ولتكون الأحكام ـ بعدئذ ـ أكثر دقَ وإمكاما

 مناسبة على أهل الزيغ والانحرافـ في العقيدة، وقد سلك في تفسيره دسلك الحكماء الالهيدين، فصاغ أدلتهم في مباحث الالهيات على نمط استدلالاتهم العقلية، ولكن مـ تهذيبها بما يوافق
 ولنتأمل فيما ذكره الصفدي من أنه : إذا ذكر للفلاسفة أو غيرهم من خصومه شبهة ثم أخذ في نقضها فإما أن يهدمها ويمحوها ويمحقها ، وإما أن يزلتل أركانها ، من ذلك، أُنه أتى إلى شبهـه الفلاسغة في أن وجود اللله تعالى عين ذاته ـ ولهم في ذلك شبه وحجّع قوية مبنية على أصولهم
 ما هي، فلو كان وجوده عهن ذاته لا كنا نعلم وجوده من وجٌ ونجهله من وجه، إذ الشيء لا يكون

 إنما بما يِحض الشبهةَ في نظره.

## 2915

ـ التر ان الكريــ


plavy

ـ الأعلا م تأليِ الْستاذ خيرِ الدين الزرككي
 - بيزدت


الرسالث - بيرّوت.
 لبنان


 ـ

 ستة
 ـ ــ ار ! إحـيا، اللتراث اللمربي - بيروت .

المارغ العثءانية ـ بـحيدر أباد الدكن ـ الجند .


 بيردت - لينان

/9Ar 19 - - بيروت ـ البثان .

 نزالر رضـا ـ منـشوردات دار مكبة الحياة ـ بيروت ـ لبنان



 لبنان.
 .



 .

 م199\%/.-AEIY
 ـ ـدار صادر - بيروت .

## في هذهوه التكفير

د. خليل أبو رحمه

الكفر في اللغة ستر الشيء وكفر النعمة وكفرانها سترها بتركن أداء شكرها ، فهو نقيض الشَكر وضده، وكلَ من ستر شيئأ فقَ كَفْره وكَفَره ويقال كافرني فلان حقي إذا جحده حقَه (1). وهذا المعنى الأساس للكلمة؛ أي الستر والجحود ، يتردَد في ما وصل إلينينا من شعر جاهلي؛ ومنه، مثلأ، قول لبيد:
يعلو طريةَ متنها متواتر أي في ليلة سَتَر أو غُطَى النمامُ نجومْها • ويقول عامر بن الطفيل:
ولا تكفروا في النائبات بلاءنا إذا عضْكَم خطب بإحدى الشَدائد (r) وللّطَّيل الغنوي
 ولقد أصصاب هذه الكلمة تطور دلالي مهم في الإسلام؛ فعلى كثرة البحث والتنقير في شعر شعراة الجاهلية الوثنيين، لم أجد هذه الكلمة أو صيغها المخلفة تستعمل في سياق ديني؛ التي أن مدلولها كان دنيوياًّ لا دينيأ. وشبيه بذللت الكلمتان "الإسلام و الإيمان، أو هالمسلم والمؤمنه. وفوق ذلك، لم أجد في الشعر الجاهلي تقابلاً بِين الكفر والإيمان أو الإسلام؛ أي أن مفهوم كلمة "اكفر " لم يكن نقيضاً لفهوم هاتِن الكلمتين كما هو الشأن في الاستعمال القرآن الذي كثيراً ما ما يؤكد الـتـاقض بين الإيمان/ الإسـلام والـكفر ـ وهذا التعـارض كان أهـم مشكـلة واجههت الجماعة
 وتثّيت دعائمه؛ ولذا كانت المعركة معركةً بين المسلمين والكفار؛ ؛ووجد المر، نفسه مدفوعاً إلى أن يعرر ما إذا كان يختار الإسلام أو الكفر . ولم يكن يُمصوُ أحد كافراً في الجماعة الإسـلامية

$$
\begin{aligned}
& \text { r- } \\
& \text { 1- الفغد دات ني غيبر الفران (كنر). لسان العرب (كغر). }
\end{aligned}
$$


 العظِيمة وما صـاحبها من رخول أُمـ وجماعات من حضـار ات مختلفة في الإسـلام ؛ الاْمر الذي أدى إلى حدوت تغير كبير ني خريطة العالم الثةافية. وظهر إلى جانب التناقض الذي ذكرناه تناتض من توع جديد شـل بـه المفكرون، وطنى على التناقض الأول. وهووإن بقي في ظاهره شبيهاُ بالتتاتض الأول، إلا أنه انداح ليدخل في صميمِ الـِماعة الإسلامِية نفسها ، كما سـأبين. لقد أدى ظهور فرقة الخوارج إلى بروز التحارض بين المسلم و الكافَر وهو تعارض لم يعد

 الإسلام ليدخل ني دائرةَ الكفر؛ ولذا يصبع تتله مشروعاً. ويمكن أن نتصور خطورة هذا المبدأ إذا تذكرنا أن مفهوم "مرتكب الكبيرةَ، نقسشه مختلف فيه؛ ولذا فمن الممكن أن يتسـع مجاله، ومن الممكن أن يضّيت وفهاً لانتماء المرء المذهبي، أو للفرتَه الدينـية النتي ينتمي إليها. وإذا كانت الفروَ


الفرثة الكبيرةَ نفسهها.
ومعروف أن الخوارج الأُول لم يكونوا متكلمين أو فقهاء، بل إنتا لا نـجد في صفوفهم صصـابيأ واحـداً مـن الأنصـار أو المهاجـريتن وهـم هَد وصـفوا في بـدالية أمرهـم بأنهـم مـن أعاريب بكر وتميد (!) ومن المفيد أن نلحظ هنا أن القرآن الكريم لا يِّابل بين الإيمان والإسـلام إلا في آية واحدة تتعلقَ بالأعر اب: „جالت الآعراب آمنا ، تل لم تَؤمنوا ولكت قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان

في هَلوبكم (r)
 آنذال . وتد كُتب لهذه المبادئ أَن تَطوف ، فيما بِد ، لتصبح من النظريِات الكلامية التي دار حولها جدل كبير لنا لها من أهمدِة دينية. لقد كانت مشككة الإمامة أو الخلافة هي المشكلة الأولى التي


داجهت السلمين بعيد انتقال الرسول (
 الله أو ظليفة رسول اللهع وتذكر بیض الروايات أن أحدهم خاطب أبا بكر بخليفة الله، فرنض ذللك
 ذلك، يقول ابن حزم: nفقد اتفق هؤلاء الذين شهـ الله لهم بالصدق وجميع إخو انهم من الأنصار ، رضمي الله عنهم على أن سمُوه خليفة رسول الله، صلى الله عليهُ وسلم. ومعغى الخليفة في اللغة هو اللذي يستخلفه، لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه هو . لا يجوز غير هذا البتّة في اللفة بلا خلاف، تقول: استخلف فلان يستذلفه فهو خليفته ومستخلفه، فإن تام مكانه دون أن يستخلفه هو لم يُقْل

 اللرة الأولى، فإنها بعد مقتل عثمان عادت جذعة فقسيست اللجتمع الإسلامي، حين ظهيرت، ثلاث فرق رئيسية: فرقة الشيعة التي رأت أن علياً وحده هو صاحب الحقَ في الخلافة، وفرقة الأمويين



 الطاني قال في هذا الثشأن: n و إنما ينبني أن يلي على المسلمين، إذا ما كانوا سواء في الفيا الفضل، أبصرهم بالحرب وأفقههم ني الدين وأشدهم اضططلاعاً بما حمل" (7)" ويمف الشهرستاني الدود الخطير لمنصب الإمامة في الحياة الإسلامية بقوله: "و أعظم خلاف في الأمة خلاف الإمامة ،
1- أَرين الطبرتي

إذ ما سُلْ سيف في الإسلام على قَاعدة دينية، مثل ما سُلْ على الإمامة في كل زمان" (") وهو "َول يتتبه على الصبغة الدينية القوية التي اصطبغت بها هذه الفرق أو الأحزاب "فصسار كل حزب
 سِياسيأ يِل على المبدأ السِياسي الذي يدعو إليه تسمَى اسماً يدل على المذهب الديني : كشيعة وخوارج ومرجئة، وبدل آن يتحاجَوا بما ينتج عن أعمالهم من مصالع ومفاسد تحاجُوا بالكفر والإيمان والجنة والنار" (「) وهكذا ، سيطر الديني على السياسي. ولمزيد من التوضيع، لابد من التنبيه على الطريقة التي أتار بها الخوارج مشكلة التّكفير، وهم أول من فعل ذلك من الفرق الإسلامية؛ فإنهم في محاولتهم إدانة خصومهم من شيعة وأمويين، أناروا المسألة من ناحية من اتبع علياً أكافر اْم مؤمن، ومن اتبع من اتبع معاوية أكافر أم مؤمن (r)؛ وكان جوابهم بالطبع كالتالي: علي ومعاوية ومن تَعهما كفار لأنهم ارتكبوا كبيرة. وعلى مستوى نظري أكتُر تجريداً، فان السؤال نفسه يمكن أن يتخذ الشكل التالي: هل يبقَى مرتكب الكبيرةَ مؤمناً، أو أنه منذ ارتكابه الكبيرة كافراً تَمامأ؛ وهكذا ظهرت على السِّ السطح مشكلَ كلامية دار حولها جدل كبير بين القرق، فيما بعد؛ أعني مشكلة مرنكب الكبيرة وما تفرع عنها كالسؤال المهم حول الفعل الذي يجعل الإنسان مرتكب كبيرة. وكان من تتائج هذا السؤ ال أن نـارت مناقشات كلاميةَ حول الفَرْقِ
 كلإيمان أو الكفر ، ولكن انصبت عنايتهم على تحديد من هو الكافر ؛ وذللت نتيجة اهتمامهم الأملي بداية بالسياسة. وهذا يبدو و واضحاُ من حرصهم آنذاك على تكفير أناس بأعينهم ومحاولة عزلهم عن بقية المجتمع المسلم. ويؤكد هذا الحرصس ما يذكره البغدادي على أنه مبدأ تجتمع عليهجميع الخوارج؛ إذ يروي دأيين متشابهين، مـع اختلاف بسيط، أحدهما للكعبي والتاني للأشعري: شذكر الكعبي في مقالاته أن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبهَ إكفار علي وعثمان والحكمـين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين، و الإكفار بارتكاب الذنوب، ووجوب الخروج

على الإمام الجائز . وقال شـيخنا أبو الحسن [الأشعري]: الذي يجمعها إكفار علي وعثمان رأمحاب الجمل ومن رضي بالتحكيم وصونت الحكمين أو أحدهما. ووجوب الخروج على السلطان الجانز ، ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب" (1) ثـ يعلق البغدادي على هذين الرأيين بقوله: nالصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن عنهم، وقد أخطأ الكمبي في دعو اه إجماع الخوارج على مرتكبي الذنوب منهم: وذلل أن النَّبدات من الخوارج لا يكفرون أهحاب الحدود من موافقتهم. وقد قال فَوم من الخُوارج: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص، وتد قال قوم من الخوارج: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص فأما الذي فيه حد أَو وعيدفي القرَّن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه مثل تسميته زانياً وسارقاً ونحو ذلك. وقدَ تَالت النَّجدات إن صاحب الكبيرة من موافقتهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين، وفي هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جميع الخوارج تكفير أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن غيرهم" (r) وهكذا، فالاختلاف بين الكعبي (تاوآهـ) وأبي الحسن الأثتعري (ت. • بזهـ) هو أن الثاني أدقَ من حيث استَّاؤه النَّجدات من تّكفِير مرتكب الكبيرة. وهو يقول في كتابه » مقالات الإسـاميينٍ "، في معرص حديثي عن مقالات الخوارج: "وأجمعوا على انن كل كبيرة كفر ، إلا النَّجدات فإنها لا تقول ذللث. وأجمعوا على أن الله ـ سبحانه ـ يعذَب أصحاب الكبانر عذاباً دائماُ، إلا النَّددات فرقة مستقَّة، كانوا على القول بتكفير صاحب الكبيرة - وتُسبب لعلي خطبة أنكر فيها على الخوارج دأيهم هذا ، وبيّن تهافته نأعلمهم بأنه لو كان
 لَذذ نصيبه من الفي، (r). والمهم أن نلحظ هنا أن التفكير كان الأصل الأول، و البدأ الرئيس لحركة الخوارج الأوَلَ، الذين عرفوا بالمدكمَة الأولى (5)، وكانوا، تبل خروجهم، من أتباع علي، وقد جاءتهم هذه التسمية من من الشّعار الذي رفعوه عندما قبل علي بالتحكـيم؛ إذ قالوا: "لا حكم إلا لله، ولا حكم للرجال" (م). وواضح أنهم أخذوا هذا افلشعار من بعض الآيات القرآنية، كقوله



[^3]
[^0]:    
    
    
    

[^1]:    صنح الأستاذ مـالع الزذكان في رساله. واعتده الاككتر متسن
    

    $$
    \text { نغَ } 4 \text { في الرا ازيا مغـــرأ صـ ra. . }
    $$

    
    . $197 /$ rrama
    
    rev/ritione (V)
    
    
    
    
     . $10 . /{ }^{1}$
    (r): انظر التفسير الكبير (V)
    
    
    

[^2]:    
    
     قريحتَ في تغرير شبي الخصوم
     .iv/ir
    (T) : في لــــان الكـــزان

[^3]:    - الغرق بين الغرت / 00 -

    07-00/ال
    

