## 



-

البابُتالاوُل


الفصل الأول


1 ـ ـ لمحة عن عصر الرازي :


 بوجه عــام • ولقد كانت مظامر هذا الضععف والانهيار تتجلى في أمور ثلاثة :



 الثرقية من العالم الاسلامي ؛ وتحفزهم للانتفاض علما ولى أول ما ما يليمم من

البلاد لدى أول فرصة سانحة (ז) ه

موازية لها ني مسيرها من سيعء الى ألسوا
ولا أريد أن أدخل في تفصيل ما همث في ذلك العصر لانه يععدنا عن
 ( ) ( ) .

* TIVV) (バ) وسقطت بغداد مـنة. 707 • على يد مولاكو .
 ج - والجوهر الفرد • وعرفـت في الفتـلى الثالث لمـــألتي المكان والزمان


 في نظرية النبوة ؛ وكان الفصل الرابع في المسائل الالخلاقية ، وآخر الفصول


أما الخاتمة فدرست فيها موتق الرازي من الفلسنة وعلم الكلام 6 و وناقتـت دوره فيالمزج يين هذين العلمين • * * *

واني أتوجه بالشكر الى كلى من أسدى الي"عونا وسهّلّ لي صعما ، وأخصر

 من عله وتوجيهه ووتته ومبره ما سـأبقى به مدينا • والأستاذ الدكا

- يحيى هويدي الذي أشرف على رسالتي في مراملها الاولى (1) ولى ومن الش أمتمد انتوفيت وعليه آتوكل •

التــاهرة في

متحهد صالع الزوكان

 فتغضـل الستاذنا الدكتور محمود تاسم - ملى كـرة مشــاغله ـ بقبول نحوبل الانشراف اليه .

 عديلة : واتاجه في التّاليف غزير ، وأثره في جيله والاجيال التي التي جاءت بعده أثر عميق فعـال •

لتد مرت قرون كاتت فيها مؤلفاته في التفسير وعلم الكلام والفلسنة وأصول الفته وعلوم أخر •• من المصادر الاولى التي يرجع اليها العلماء

 وبلغ من عظيم اعججاب الناس به اذ خلموا عليه لقب ها مجلد الائة السـادسـة - اللهجرة

وان من حت رجل هذا ثـأنه أن يحظلى من الباهثين المحدثين بالعنــاية

وقد قمت في هذه الرسالة بدرامة أهم جوانبه الملمية ، وأعني به الجانب


 الكلام والفلسفة ، ولكنه اتتهى الى رأي معين ازاعهـا
وني مبيل الوصول الى الصواب جهــــت تعـي بأن رجعت الى كـلى ما أمكنتي الرجوع اليه من مؤلفات الفخر ومؤلنات الذين ثأثر بهم ومؤر ولنات من تعرضوا له بالثناء والمدِح أو الثقد والتجريِ ، ومن وتفوا منه موقفا




-الآراء الأخرى
واني - مع اجــالالي للرازي وتقديري لفكره وذكائه وتشاطه العلمي ألمي




أن ما أقوله يـثل الكلمة الأخيرة ولا

*     *         * 

والمنهج الذي سرت عليه هو تقـيم اللـسالة الى اربعة أبواب وخاتمة -تعقها التتأكع

 وتراهها • والهقت بهذا النصل الثاني مسردا تفصيليا مدتقا المؤ لفاته بينت فيه الصحيح منها والمثـكوك فيه والمنحول
 يلدور أو لهما حول وجود الها • وهل هو زائد على ماهيته ؟ وما مي البراهين



- بتفصيلها ممتدئا بالصفات السلبية تلوها الصفات الصات الايجايبة

وأما الباب الثالث.ـ فيحتو:ي على ثلاثة فصول : عرضت على على الاول منا منها. لمثكلات خلق العالم ومشكلة بقــائه وفنائه 6 وعرضت في الالنصل الثاني

## ب -

بعد اتشارتنا الى ما ييعث على الوقوع في الخطاً ، نثرع في الكلام عن فخر الدنين الرازي المقتود في هذه الدرالـاسة •


(1 الهكذا في اككر الكتب التاربخبة المعبرة كو فيات الاميان والجامع المختمر
 الجنان وطبقات 'بن ثـهبة ، وتادبخ الابـلام للذهبي وقلادة النحر ؛ وطبتات

 الجوزي ، والنجو م الزامرة لابن تغري بردي البى



 وكناه ابن عنين يي تصـيدته الحابّبة ها ابا الفتح " ( ديوان اين عنين من - (99-91

 وند كانت عائلة الرازي يـ طبرسـتان ثم دهلت الم الري




 اسـتوطن آباوْه بلاد العجم ، نهو يمَول :
طابت مفادس مجدها المتأثل





التيـــي (1) البــكري (r) نـــــا ، الثــــافعـي في الفقه ؛ والاشعـسري









 . 1909






 مسمد التازي ـ اي العربي ـ ( بريد النبي صلى اله علبه وسلم ) ، ونال الر محمد
 وابعاده من العروبة ثانيـا ـ والمق انها الشـاعة باطلة ، فاني لم الجده مرة وأحدة يلدكها او يذكر عبادة قريبة منها - في كتبه التي اطلعت عليها - وخمـونما - التغسر الكبر اللي هو مظنة وجود امثال مدا الكلا


 وهو خطا من النـــخ او الطباعة .






وابن فارض(") وابن ميموز(r) وسيف الدين الآمدي(r) . وعز الدين ين
ع عبد انـــالم (2)
「



 المراد ، بل لا بد من ان تقرن بالنـبة الآسم واللتب (V) . وكم أوقعت هذد
(1) (1) عمر بن علمى بن عرشـد الحموي • النـاعر المتصـو فـ المعروف . ولد





 والجلل دالمنطق • كتب معاصروه محضرا باستحتلال دمه ، لانه اتمث بمتابي





 والحضـادة العربية " لمحمد كرد علي ــ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر


(V) بلعب ابيه بعد مونه ( ابن ابي امـيبعة مختار الصحاح اللدي كان اسهع ايضا پ نخر الدين محمد . . . الراذي "ه؛

 لذا فاني أرى من المناسب ان أذكر بعض المثـاهير الذين انتـبـوا الىى







(1)




- ( ${ }^{\text {( }}$ (Y)
( ) (


بود ص Y ا
الدكتور محعد عبد الهادي ايو ديده . مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . ص م وما بعدها


 الفقيه الحنغي الكبي • توفي مسنة (V) ه ا دائرة معار ف البستاني (V)
. $(v) / r$
( (A)




العريـة القدِية (1') ، وبحثه المُؤزخون المُحدثون بـحثا دقيقا (Y) .
ومع ذلك فان هذا المصر من اننانحية الملبية يشبه عمر المّمون في النئاطـ


 جميعهم بل صنا راللولك أنفـهم على سنة الذخلاء العباسِيـن في منأصرة الآداب والفنون • • واذ كانت النلسفة قد اضمتحلت لتقددهم في الدين 6 فتد طارد

 ولقد مفل عصر الرازي بعددكييرمن العلماءالاعلام(ڭ)الذين لاز الو! يـحتغظاونi (1) ال مثل اليداية والنهاية لابن كثم والنجو م الزامرذ لابن تغري بردى - والكامل لابن الآثم

ول (Y) من الكتب التي تمثل وجهة نظر بعض المستشرفين : تصة الحضـارة
-لول ديورانت وتارغ الشعوب الاسـلامية لبروكلمان الم















بشُـهرة و !سعة فيأوسـاح! الفلــفة والتمـون والعلومالامسلامية. كانمنهم: !بن

اهل زمانه
وحتى لو مسلمنا مصحة ثول الطومي غلـلك لا بحني ان حكمه عام على أجـيال
 ابت دشـل والمسهروردي وابن عريـي وامثالهم ؟




للاستاذ الدكتود محصود قاسم • مكتبة الانجلو المصرية بالثاهرة ه .
( ( )


 'نسـنة oAY هـ عن مست وثلاثين مـنة .



- الكِيالمه • دار المـار ت بسصر المر الما
(Y)
 - ومات في دمثـت مسنة (ITA



$$
\cdot(|V|-\mid V \cdot / V
$$

 من ابن عرابي ( ص أ - o or
( ( )

- الذهب لاين العماد
في العقـــائد (1) •

وكان يعرف بابن الخطيــ او ابن خطيب الري مسسجد الري 6 ثم خلفه مو في منصبه ذللك •
واذا ذكر ذي كتب الاصول الـُمافعية او العقائد الأشتعرية لقب لا الأمام هه
 الاســـالام (ه)
§ - مولـــــه :



رضي الش عنه ه ه ولكنتي لم اجد في كل ما ترائه من مصنفات الرازي قولا بانه من سـلالة عمر بن الخطلاب ، فلعله قال شــئًا كهلا في مصسنغاته الاخرى المققودة .
 الكلامية والغلسـغية انه ابتعد كثعا عن الأشـاعرة حتى ليقف احيانا مع الفلاسـفة والمعتزلة ضـد الجمامة التي ينتمي الـها والتي دافع عن كثير من اكرائها في كثم من كتبه الاخرى (Y) انظر متدمة ابن خلدون ص (Y) مى ا
(Y)





- (7) كابن العهاد والسـيوطي وابن حجر والنهـي
- كابن الالي واين الوردي (V)
(1) كابن خلكان وابن شــهبة وطاش كـرى زادة والبـافعي وابن. الملتن

وأنا أمين الىى ترجيح القول الثاني لاتي وجاتـ في التفـيـير قول الرازي





-والمثـرين
أما تعديد يوم ولادته بالتقويم الغربي ، فقد اختلفت المعمادر فيه أيضا

فبعضها (0) يذهب الى انه ه فبراير ( شـباط ) سنة



هذا.بالاضافة الى من يقول (4) إن تاريخ ولادته مو يوم 1 إي يناير ( كانون

- الثاني ) سنة
- I§o/1A التغسـر الكبر (1)
- (Y)
. (Y) (Y)
Geschichte der Arabschen Aerate unc PA\{/ץ وفيات الاعميان ( ) ( ) Naturforscher, Gottengen, 1850.
(0) مثل وستنغيلد في
ettude:our lea Pasonnages, Paris 1007 P. $218 . \quad$ (7)
V. XV, p. 730 وبراون في تادين الالاب في ايران ص
V. $\mathrm{X}, \mathrm{p} .725$ (a)

ممل (V)
An Oriental Beographical Dictionary ( ( ) مثل دائرة المعارن الامريكية London . 2894, p. 124. (1) كوماس ولهم بيل

نـيأ الرازي في بيت علم • فقد كان والدد ضياء الدين عمر أحد العلماء الالثـاعرة في العقيدة والنتهاء الثـافعية في الغروع • وله مؤلفات في عقــائد


 له تثر في غاية الحـن تحكي الفاظه مقامات الحريري من حسنه وحلاوته - ورئاقة سـجعه ه(1)

وقال عنه ابن أبي أصيبعة ها حدثتي نجم الدادن يوسف بن مُرف الدين

 كيرا وصار قليل المثل • وكان يدرس بالري ويخطب في أوقات معلومة منالكّ،







وأستاذه (2) .

- VA§/1 (1)
- Po/r ( $r$ ( $r$ )
- YA§/ / هدبة العادفين (r)

 - Ir゙g \{r/ir g 1.1/1

وقال اين خلككان (1) : (ا وذكر فخر الدين في كتابه الذي مسماه ها تحصـيل












 الفيلسوف الاشثراقي ، وكان الجيلي آثئذ من العلماء المثشاهير المشهود لهم


 الطبسي صاسب (ا الحائز في العلم الروهاني ه (1) ويؤكد الخوانساري ان ان الم

 - ابي علم الكلام (Y)
. (Y) أي النتس (Y)





من بين اساتذة الرازي : بحعود بن علي الحثصي المتكلم الـبيعي (1" ، ولكن





## 7 ـ نشاطه ه وحلاته ، مناظراته ، مركمه في عصره :

كانت الرحلات الاولى في حياة الرازي نلك التي قام بها طلبا للعلم ؛ فقد








 كان طبيا ماهرا

 بيخارى مريضا في بعض المدارس المجهولة ويـكا الي": اقلاله ، فاجتمعت بالتجطار


- (r)









 الالشارات والملفص كانت تدرس في تلك البلاد قـل قدونه اليها ، فليس من
 بها داود الطيبي (r).


 (E) للمتاظرة (E)

 وعندما سار الى الــلطان يستوفيه أكرمه وبالغ في الانعام عليه (0) ـ ث ثم ترك بلاد الغور واتجه الى خرامان ـي ثـاتصل بالسلطان علاع الدين تكش المعروف

> • r ( ) ( )
> • نو (Y) (Y)


- PA 6 ir
( ) ( ) نغس المرجع ص
- MAY/r (0)

بخوادزم ششاه ، وعمل عنده مرييا لولده محمد فحظي عنده (1) • ولا أمبح









 المختصر ه قريب الههد بالرازي (0) • وريناذ ، الذي نقا
 ابن رشد والرازي IV\& سنة ا



اليه خوارذم شُاه (I) • وني هذه المدينة أسلم روحه الى بارئه

. 19 ( 19 رمفان سـنة (Y)

- Y.Y/Q الجامع المختصر ( C ( C (


. ابن ابي امـيمعة (Y)

لاقى ابن الخطيب في حياته الحافلة بالاحداث متاعب كثيرة بسبب مناقثـاته











ولم يكن الأذى والحسد يصييه من الاباعد فحسب ،
 اليه فخر الدين من الثراء والعلم والمنزلة ، فكان لا يني يسير خلنه ويشنع عليه

 AY ) وانمر يجوزون وضع الاحاديب لمـــاندة مذمبهم ( المحصول في اصول النته
. طo/0 ( P (

السبكي






ويسـتّه المُتغلين بكتبه ، ويقول : (ا ألــت أكبر منه ؟ وأعلم منه ؟ وأكثر معرنة

 - أمابه ، ولا يقطعه بل يصله بالزيارة والمال ولال (1)
 للوقوف في وجه اعدأنه وحــاده ويقول : لا فان الاعداء والحساد لا لا يزالون

المرء ما دام حيــا يستهان به ويعظم الرزء فيـه حين يفتقـــد


 اللامة ــ الذين تحركمم أمابِ العلماء المغضين - بجئته أو تنبش قبره على ان كل هذه الشـدائد التي مرت عليه لم تمنع من اقرار الكثميرين نه بالتبحر والتفوت ، وان تكون في حياته وبعد موته مصادر يقبل عليها الناس

- ويرجع اليها العلماء
: V
 كان له خمـون مملوكا يهمنلون الـيوف ويحيطون بـه في اقامته وسغره ؛



$$
\text { الثاني • ص } 109 \text {. }
$$




ومات عن ثـانين الف دينار(1) او عن مائتي الف(r) غير العروض والعقارات







 مهها كانت درجة صحتها فهي تشير الى ان الوازي الشتهر بالثراء الوامي - حيكت حوله الالساطمير

ولنا ان تتساءل ما مصلر مذه الثروة الضتخة











 . $1 / ६$ مرTة الجنان (V)


 أغدن عليه العطايا ، كما هي عادة كـير من الالمراء في تقريب العلمأء • بالاضا
 ثروته فقد كان متلافا ينفق اتثان الملوكـ 6 وهو من القلائل الذين أخر أخرسوا
 الف دينـار (r)

$$
1 \text { ـ ـخلة وظلته : }
$$




- والتلاميذ في درسه وكأن على رؤوسها الطير ! (T) الـا

وقد اختلفت كلمة المؤرخين ني الحكم على سلوكه
 ويضـفـ المثهرزوري ، انه كان يفول في اني وصن أخلاقه :
 حرارة في مزاج التلب محـكـة
(1)

 ولكن براون لم يشر الى معـد تو موله هذا ، والظنه اسـتيند الى دوابة لاحد عداة الرازي في كاب لم اطلع عليه .




وانه كان كثير الاكل والمبافعة محبا اللجاه (') • ويصفه ابن كثير بأنه ه كانذ يصحب اللسلطان ويحب الدنيا ويتــع فيعا اتساعا زائدا ، وليس ذلك من - هـة العلماء (r)





وني رأيي ان هؤلاه واوليك قد بالغوا ني جانبي الافراط والتفريط ، وانل



 والزهادة ه وقد كان عبل البدن ذا ثروة. ضنخة ومماليك تقف على رأسه ؟ وعلى كل حال فالرجل له أنصار وخصوم ، فمن الطييعي أذ يصنه الحاؤه
 بعض الحوادث الصغيرة • ولتد انصف ابو شامة سن آلا : الا ولا ينبغي ان الا


- في مذهب أو عقيلدة ه (V)

$$
\begin{aligned}
& \text {. البدابة والنهابة (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

 - ror/A


( الوافي §/ (T)

- الذيل على الروضتين ص (Y)

جاء في لساذ الميزان لابن حجر العــقلاني نقلا عن بعضهم را ان الفخر كان

 من الثـيعة الالمامية يسونه ( أي النـخص الكامل ) بالامام المعصوم






 شديد النقد لآرائمم مغضلا ابا بكر وعمر قائلا بمشروعية خلافتهما • ولانه


أما h جاء في لــان الميزاذ من ان الرازي قال في بيض كتبه ها وكان علي
 العبارة في ها معالم أصول الدين ¢ على هذه الصيغة : ها ان عليا كان في غايـــة


- لــان المزان (1) ( )

- (
 . البينات ص
(0) دو (0)
: 17) معالم اصول الدين ص (7)

ذلك الناقل انحت والامانة العلمية لانـار الى اسمـ الا بعض ه كتبه ، ولم يترنُ
 (ا المطالب العالية هی فلعلها زيادة من ناسخ شيعي
واما عبارة ها عليه الــلام ه جمعا وافرادا ـ ـتحمل على حبه لامل
 - حهم أهارة على التـيـيع : 1 -



 - يدرس فيها حتى مات (ا)





 -والحين ويخطب في مستجلما



- التغطي ص (Y)


- YA

وسواء حست الرواية الاولى أم الكانية فقد اتفقتا على أنه توني غي هراة •



 أبرياء من هذه التهمة أم لا فانهم فرحوا لدى وفاته فرحا ششديدا (r) ه
 0 شهر ذي الحجه(1) من نغس العام - على اختَلاف بين المؤرخين • وأثا أميل الى الى القول الثاني : لان صاحب القول الاول ( ابن المطاعي الـذازن المتوفى مسنة

 الثالث فقد ذكروا التاريخ مدلدا بالثهر 6 منفصلا عن اسم اليوم وموقعه من




- ( الذ (

(0) الصغدي §
 ( § § §



- IQV/T وابن تغري بردى

الـُهر ه بعكس ما فاله الذإمبون الى الرأي الثاني فقد اوضتحوا انه في عيد
 وذي الحجة وكون الرازي توفى يوم العيد قد حعل بعض المؤرخين على اعتقاد أنه بات في ذي الججة •




 وتذهب طائفة أخرى الى ان الثاريخ الميلادي المطابت هو • ما

$$
\begin{aligned}
& \text { افترقت اڤقوالها في تحديد اليوم : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • وثالث انه }
\end{aligned}
$$

Shorter Bhacyolopaedia of Thlam, p. 470.
The Encyclopaedia Americana, V. X, P. 725 (a)
(1)



 - 710
. مذا ما قاله ناشر كشف اللنون ( ( $(Y)$
P. 216. محمد ثــنبا (Y)

An Ortental Beographical Dletionary, P; 124
XIV . P. 730 XI , P. 42 ودائرة المعارن البر 224
XIV , p. 730 ( ) دائرة المعارف الايطالية ( )
P. 118
|0) و 0 )



 في وصيته : ها وأمرت كل تامذتي ، وكل هو من كي عليه حت اني اذا مت يـالغون


 أو في الليل (1) • ولكن هل نفذوا طلبه بان يـفن في الجبل القريب من قرية (\$ مزداخان ه ؟
 فقالت : انه دفن في بيته (A) • والظاهر ان الاولى الخذت بما وزد في الوصية ،

|  | V.I. 326 (b) | (I) |
| :--- | :--- | :--- |
| V.IX. P. 98 ( a ) | (Y) |  |

(











$-r . I-$

والثانية اعتملت على اخبار تفيد ان تلامذت دفنوه في ييته ـ ولم بتقيدوا بوصيته - خوف التتنة
: 11 - تلامـــــذته


 والنحو والادب والتغسير والثاريخ (r) هـ . . وكان اذا جلس للتدريس الحاط به تلاميذه الكبار مثل زين الدين الكثيي وقطب الدين المصري ، وشهاب الدين

 الاجابة عليها الطلبة الصغار ، غاذ لم يقدروا عليها رفعت الى الكبار 6 والا


 ويزيدون من شهرته وبعــد صيته (1) هـ
وهنا تعلداد لتلاميذه الذين جمعت أسماعمم من كتب متفرقة :

- ابن (1) (1)


( (
- 

 .


1 - زين الدين الكثي (عبد الرحمن بن محهد ) بخرامـان (1) .





- (r)
 (لابن سينا ) فاجابه الى طلبه (ا)
0 - 4 - محيي الدين ( تاضي مريد ) (1)
- V A والفلسمفة • من كبه : تنزيل الافكار في تعديل الاسرار الار في المنطته


 - والالهي "
 ( ( ) ن (


( ( ) ابن ابي اصيبعة ( نغس المصـد ) وتاديخ الاسلام للـعبي ( مخطوط ! . 1-100/RA
- V.Y الخوانــادي ص (V)

- 

الرازي - ז 「 「

9 - ابو بكى ابراهيم بن ابي بكر الاصفهاني - الذي أملى عليه وصيت
قبل موته (1) .
-1- أفضل الدين الخون نجي ( محمد بن ناماور بن عبد الملك ) ولد مـنـة



11- تأج الدين الارموي ( مححد بن الحسين ) - ـ متبحر في علم الشريمة
 ( للرازي ) • توفى في بغداد سـنة وا - وعثرون ومائة عام (r)
 مامرا في الطب والفلسـة وعلم الكلام • وهو الذي قيل في بعض الكتب انه أتم تغسير الرازي ( انظر تحقيق ذلك في مؤلعات

- الفخر )

ذكره بعض المؤرخين كثلميذ للرازي (ا) • ولكن ابن العهاد

 ليس تلميذ ايي عبد الهب بل تلميذ تلميذه • ويمكن الجمع بين قول





- Vo


 - بعد وفاة الثيخ • توفى في دمشت سنة
- (1) (

 (i) 14





 وتارة بالكرك وتارة بمصر 6 وآخر قدومع دمشت




( ( ) ا تاريخ الاسـلام للذمبي 100/PA ـ ا والتحفة البهية للثـر تاوي مخطوط


- IV\&/Y إن ابي اصـيبع ( )
. 09/₹ الاعــلام (V)

- IV





ولا نتسى ان من تلاميذه ابنه ابا بكى الذي تولى بهمة التدريس بعده (r)
 الفلسنة وخصوصا كتاب (ا المحصل ه ه وتهكم ابن تيميةّ على مديمي الدين الدين لانه



 ولكنه ينصـهع بعد هذه المقدمة بنبذ الاودلة العقلية ، والاخذ عن الشّ مباثرة - بطريق الكثـف

- Mir ابجد العلوم صر (Y)
. 1 - Y Y (Y)
( ) 1.7/0 (


## الفصلالثاين

## ثقافة الراذي

## - i







 يقول : (ا ما أذن لي في تدريس علم الككلام حتى حنظت اثنى عثر الف



 والاطالاع الذي لا مزيد عليه • والحافظة المستوعبَ • والذاكرة التي تعينه على
( ( ) انظلر ومـية الراذي ي خر مذه الرسـالة .
( ابن ابي أصيبعة


ما يريده يـ تقرير الادلة والبرامين «،(1) .

واذا كان نشاطه الثقاني على هذا النحو ، فلنا ان تتساعل : أي الكتب كان يقرأ ابن الخطيب؟ ؟ وما هي معادره في العلوم والثقافات ؟

يقول ابن تيـية : ها ابو عـد الها الرازي مادته :



 كتب القاضي ابي بكـر وامثاله • وهو ينتل"أيضا من كلام الشهر وستاني وأمثاله

 تدل على أنه لم يكن يعرف ما فيها • وكذلك طوائف العلاسفة -المتقدمين



 ولا يستغرب من ابن تيمية ان يشنع على الرازي
 ولانصان الر ازي أقول : ان عدم ذكره لكتب المتقدمين لا يلمل مطللتا على (Y)


انه لم يقرأما لان عادة كيّي من المؤلفين التدامى ان لا يــيـروا الىى المرجم الذي

 الكتب المتأخرة قد جـعت خلاقـة ما قيل وما كتب ه هذا الى ان ان كيّيرا من














 بضعة كتب مسدودة المقدار ؟

- (1) المناظرات ص ( 1 (


- YIA/R المالب ( )
.

. P / / مقالات الاسلاميـين (V)

وكيف يِجهل الرازي أقوال أئمة الحديث والفته والتصوف والتفسير






 جاهلا بأقوال أئمة التصوف وهو الذي الـي ملا كتابه ها لوامع اليينات ه بالمألؤور




## * * *

الهق ما قــاله الققطي : ال وكاذ علهه محتفظا من تصانيف المتعـــلمين والمتأخرين • يعلم ذلك من يقف عليها ه (1) .
ولم يكتف الرازي بالاطلاع على كَب علماء الإسلام والفلاسفة القدماء
 والاخلاق بأنه أول مغـتّر عني بذكر الاناجيل في التغسير (r) .

## ب - العـلوم التيا الغ فيهــ




قليلة فتبعر فيا واقتا عند قوله في التفـير الكبير : ال ان انسانِين يستويان في
 ذا الفن الواحد يكون أقوى من ذي الفنين ه (1) .

وفيها يلي استعراض اللعلوم التي الغ فيها :

## ا ـ اللوم المتلية ( الفلسنة وعلم الهلام والمنقق والجقل ) :






 الفن والمراجع الهامة فيه (r) .

*     *         * 


## r






 الاععجاز ه الذي أصبح مرجعا هاما في علم البلاغة ه وقد نتد الجرجاني تي عدة

. مفتاع الـسعادة (Y)

مواضع (1) ، ، وزاد على المادة الاملية ملاحظات من عنده •
أها في النحو فقد تال عنه ابن خلكان : الا وله مؤاخذات جيدة على







 . مذا وللرازي ـ كتاب مستقل في النحو اسمه ها المحرد « الذي لم اعثر له على أثر ؛ وقيل انه شرح غا المفصل في النحو ه للزمخثري • * * *

> r ـ النته والصــوله :

الرازي أمولي وفقيه شافعي (¿) ، ومو يحب المامه حبا عظايما حتى لقد





- lor/19 (r)






الترجيح سلوكا ملتريا غرييا ، بل مضتحكا أحيانا • وسأتقر فيـا يلي على
ذكر مثالين :
الاول - غيـ القرثي يتتع اذ يكون الماما في الدين • ويبني على هــــنـ


و ومحمدا ليـووا بأئمة (1) ه



 نقف عند نقطتين :
الاولى ـ الذ هذا القول يمني ان الثافعي معصوم من الخطا • مع ان


ليست لفرد معين بل للامة جمساء •
 بعف أقواله وخالفه في مسائل عدة حتى في ني تفس كتاب
( المناقب ه( ) ه(


(Y)



 لا يبدل ولا
 ( 07


والرازي بالرغم من ثـافعيت أميل الى الاخذذ بظاهر النصوص والاكتناء بها ولذلك نهو لا يرى تخصيص القراكذ بالقياس خلاقا لابي حنيفة ومالك






 تعالى : هوأوفو! بالههد ان الههد كان مسؤولا ه ه ) ويكون المكلغ آمن القلب


 فلو ان الفتهاء اقتصروا عليه لختت المؤنة وسهل الطريق الا انم ذكّروا

 وانشعبت الاقوال وقربت من الن تمير غير متاهية • والمختار غندنا : الهن الما يجوز تخصيص القرالن بخبر الواحد بشرط الن يكون سليما عن المطــاعن .
ولا بن المططيب غير هذا الرأي الاصولي Tاراء أصولية اخرى مبثوثة في
ان الــباع والجوادح غـ محرمة ( تغسم
 - ( $1.7 / 17$ التغســ


- Ir\&/is ( C )
. Y.0/r. 0 ( C (


كبـبه في الاصون كالمحصول والمعالم وكذلك في التفسـير الكبير ، ولسل أهم




 ونكتني ههنا بذك رأيه ني المغالاة في المهر • قال في التفسير : ان فوله تلا تعالى :


 على حصول الآلهة • والحامـل انه لا يلا لا -هون ذلك الشرط في نفسه جائز الوتوع * * *

> § ــ التغسيـ (\$) :

نال الرازي ـ كففسر ـ شهرة واسعة (1) ، وحظي تفسيره ألكبير (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { • } 17 \text { (17) مناقب الشافعي ص } \\
& \text { • اY/1. التفسـي (Y) }
\end{aligned}
$$

 كاسرار التنزيل وكرسالة في التنبيه على بعض الاسراد المودعة في بسض آيات


 Isiam $\qquad$ D. B. Mecdonald a Bollefes and Inetitutions, pp. 44, 45
ودائرة

معارف الدين والاخلاق

Shorter Rncyolopaedia of Imam , P. 470 - ودانرة المعار ف الامريكية


(ا مفاتيح الغيب ه منذ القرن المادس حتى الآن بعاية كبيرة • وتناوله الناس



- (1) التُسـير

وقول ابن خلكان فيه صواب كثير ء والر!!











$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حتى جاء وقت لم بكن بطالع اكثر المتعلمين سـواه ( بيان زغل العلم }
\end{aligned}
$$






: المصـر نفـنـ



 والتفكر ليطلع الانساذ كل يوم على أدلة تقو "ي ايمانه بعظمة اله وكماله • .





 الى المسائل الاعتقادية التي توسع فيها الرازي 6 هي التي يلمور عليها علم


 على أية حال
 وهي الوقوف في وجه. المعززلة ونتض آرائمز (2) وبخاصة رأهِم في اختيار الانسان ، ومو يعلل مسـلكه هذا بقوله : (ا وليس لاحد ان يعيهنا فيقول : انكم تكررون مذه الوجوه ( يقصد : ردوده على المعتزلة في مسـالة الجمر









وللاختيار ) في كل موضّ • فانا نقول : ان هؤلاء المعتزلة لهم وجوه متعدد فيتاويلات الجزاءه 6 فهم يكرورنها في كل آية ، فنحن ايضا نكرد الجواب - (1) عنها في كل Tا

 هدود ألفانه والملوك والشعوب المتقدمة لا تقبل الا اذأ وردت عن طريق القران الا أو الــنة -الثابتة (1)


 هوول حة للمسائل الصعبة في الايمان ه، (0) م

 الشاقعي اللى تول ابي حينيهة • ثم اني لا أدري ما علاقة التعمى العتهي بالمسائل الصعبة في الاليماذ ?

*     *         * 

: 0


$$
\begin{aligned}
& \text { - IEV/IY المـدر (I) } \\
& \text { - M - Pofir }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • (0) المتيد هوالثربية في الاسـلام ص (0) } \\
& \text { - \& } 1 \text { - }
\end{aligned}
$$


 المناظرات مسجل لـعض رحلاته ومجادلاته في بالاد تركـــان •

## * * *

## 7 - العلوم الرياضية والطبيعية :


 أه ألف كثابا T آخر بعنوان اله مصادرات اقليدس ه غير اني لم أعثر لهمأ على ذكر في فهرس اي مكتبة من المكتبات العالمية ، ولذا فانتي لا أظنهما بقيا الى أيامنا بل عفا عليها الدهر • ولكنا مع فقلداذ مذين الكتابين نستطيع ان الا نجد مادة هندسية في كتبه الاخرى لا سيها 》 المطالب العالية هـ ها

 بجهة القبلة الا بالدلاتل الهندسية • وما لا مبيل الى اداء الواء الواجب الا بـ فهو واجب • فيلزم من هذا ان يكون تعلم الدلالئل الهندسية فرض عين على اللا كل أحل • الا اذ النتهاء قالوا : اذ تعلمها غير واجب 6 الم



 لم يستطع أن يرد على هؤلاء الا بابطال علم الهندسة من أساسه فهو يقول :
( ( ) انظر ما كبته عن هلا الكتاب في (\$ مؤلغات الرازي " - المجموعة الثالثة ـ الكتب المنحولة

(ا علم الهندمـة من أوله.الى آخره يـطل القول بالجهوهر الفرد • والذي شرهناه


وني الفلع ألف (لار دسالة في علم الهيئة ه ، وتغسيره الكبير يعد مرجعا للافكار العلكية عند المسلمين (T) ، ومن الالفكار التي أمر عليها قوله بكروية

الارض (r) ه و ولكنه قال انها ساكنة (t) .
وألا في العلوم الطبيعية فاككى Tرائه قد نقلها عن كتب اين سينا • وهذه
 ما يوجد منها في التفسير الكبير • وسنرى بعض هذه الآراء في باب الا العالم هـ
:
كان الرازي طبيبا مثهوروا في عصره (s) ه وتاليفه في التشريح لها قيتها ني

 الرازي (1) ه • وقد نبغ في الطب قبل ذيوع صيته ، وبعبارة أخرى في متتبل





 - ( YOY م






 على انتا نجهل اسم استاذه في هذه المنا لمناعة : ولعله تتلمذ على الطـيبي الثري
 تلامذته الاطباء قطب !لدين المصري ( الذي مرت ترجته ) والذي شرح كليات

القانون أيضا مستفيدا من دروس الستاذه (1) ه الما

*     *         * 

:
الرازي يجِعل الطب والنراسة من العلم الطبيعي ؛ وئمن بالصلة الوثيقة

 وكان مثل الطب سواء بسو!اء ، فكل فعن يذكر في هذا العلم فهو بعينه متوجه


 أن تـوفر له قوة الملاحظلة والمواظبة على عمله والجراء التجارب الكثيرة وعدم




فيها بل ومعها وزاد عليها وفصـل ما أجمله المعلم الاول (0) •

- M7 (1) (Y)
. الغراسـة ص ( ( )


. YYY/ / (0) مفتاح الــعـادة


## 9 - الستر والتنجّجيم والرمل :







ولا يعنينا الآن انذ ندخل في متناقضات الرازي فيما يتعلق بهذا النوع من



 الننع العظيم منه • واذا كان كذللع وجبالاثتيغال بتحصيله والاعتتاء بشأثه


 في اككل الكمالات وأعلى الدرجات ! ! .. فاذا اشتُنل واحد بهذا العلم 6 ولم
 (T) انظر ا (





 . ( $Y$ ) - $Y$. - 〔0 $/$ / المطالب العالية ( 7 )

يفز بطائنل ، فلا ينبغي اذ يجعل ذلنك دليلا على بطلاز مذا العلم, ، فانا نرى في

 مفيدة للبشـريه وأن المعر من أعلى العلوم



 المحبة في القلبِ • قال مصنف الكتناب رضي الثه عنه : جربتها مائة مرة فما رأيت
 طه • طسم • ألم • يس • ص • حم • عست • ق • ن • ق قد عقدت لسان

 ثم تدفن في حعرة في دار المعقود عليه .... ه
 ولا محظلور • اتمق المحققون على ذلل 6 لان العلم لذاته شريف 6 وأيضا

 معجزا واجب • وما يتوقف عليه نهو واجب • فهذا يقتضي ان يكون تحون

$$
\begin{aligned}
& \text { - التفسير ( } Y \text { ( } Y \text { ( })
\end{aligned}
$$



 - الدكتود محمود قاسم ص
 وخامـة وان الغخر كان بعده علما ـ

 للرازي في ان يدخل منه ليمارس انواعا من الـي

 - اله وعقد العزم على العمل النــــنـ

 وما رأينا كتابا مشتملا على أمول معتبرة ولا


 -لاستولى علينا الآسف •
أما التنجبِم فهو غرع من فروع السحر العشرة • قال اللازي ان شيئا من هذه الاقــام

والرمل ضرب آخر من ضروب هذه الترهات
 ان أبهثه لولا أنه أثار نقاشا في الكتب القديبة ومؤلفات المستشرقين (ه) • * * *

. المطالب العالية (T) (T)
.
. §or/r




وضع الرازي دائرتي معارف : الاولى حوت لرانعين علـا وسساها ها جأمع
 وأظلن اذ هذه العلوم هي كل العلوم التي كانت معرونة في عمر المؤلغ • فكاد -هذا العمل من أوائل الذين كيبوا في الموسوعات (r)
غير أنه لم يكتب هاتين الموسوعتين باللغة العريية بل باللفة الغارسية 6


المعروفة T آثذ ، بلغة يستطيع أن ينهمها ذلك الملك الاعجمي بسهولة
 ( ( ) وضع ( المعارن 6 وتال عنه كارادي فو : " بدكر اثره الوامس باكاير الموسوعيين "

- (الغزالي ص 11 الم )


## مؤلفات الـــراذي




 في الآفاق ورزت فيعا سعادة عظلية ، فان الناس الناس انتشلوا المتقدمين • وهو أول من التّبع مذا الترتيب في كنبه ، وأتى فيها بما لم





 ابكاد الا فكار للامدي والموافت للابجي وشرح الماليا


 الاورييون واستغادوا منها وتو جموا بعفـها الى لغاتما

 وابن البي اميبعة


(₹ § ) البداية والنهاية

 وثيوعها - جازفوا بهذا الرقم • والا فكيف لم يعدد الحد من هو هؤلا ما المؤرخين القدامى من هذه الكتب الا أتل من نصف العلد اللـي












فيه ومنحول :
أما الكتب التي ثبتت عندي صتحتا فهي : التي ذكرها بعض المؤلنين




وتحققت من مبحه نسبتها اليه بوجود اسسلوبه فيها
وأما الكنب المشكولك فيها نهي التي شلك فيها بعض الاوائل ، أو التي وجلت اسمها في فهارس مكتبات تعّذر وصولي اليها 6 ولم يذكرها مع ذللِ

- P.V/A (1) الجامع المختصر (11A/r (
. AY طبقات الـــافعية صم


أهد من المؤرخين ، أو التي ذكرها مؤرخ متأخر كحاجي خليفة أو بروكلفان
 متقدم وكان اسمها يتتمل التصحيف أو الوقوع في اللبس ه او او ان نصوصا - من كتب الرازي تزعزع الثقة في صصة نـبتها

وأما الكتب المنحولة فهي التي ذكرت في النهارس الحديثة أو الـكتب





 تَّنِّعلى تصقيق صنحة الكتب : ككشن الظنون والذريعة الى تصانيف اللهيعة وتهِارس المكتبات"
ولاختلاف مذه الاقــام الثلاثة من الكتب فيالطبيعة ، سرت في عرضها





*     * : *


(1) تغسيم كل مجموعة كبرى الى مجموعات نرعية بحسب الماد ؛ مما

( ( C )
فن المستشر قهن - في طبعتها الحديثة - في لندن


 طريقتي يروكلمان والدكنور علي سامي النـُـار (1) ، اللتين رتبتا كتب الرازي
 المؤ لفات تفسها لكي نستطيع ان نعرف بدقة محتوياتها • فمجرد العنوان الا لا يدل
 طريقة الدكتور الثثار : لا •• من غير أذ يلتزم هذا بطريتية منهجية ، المصادر
 اسماء المؤلفات المطبوعة ه .والمعل مفيد بلا شك ــ ــ كمرجلة اولى لاستيعاب
جميع مؤلفات الرازي (r) .
 ما فعلث هو انه استتخرج السماء الكُكب من المصادر التي اعتمذ عليها الدكتور


 - استقى منه اسشه ، ووصف بعض الكتب الملبوعة ولي على ما فسله الملاسطات التالية :
1 - 1 - أن الدكور الثثار رجِ اليهما



. r.r (
: 1909 (T)

ترجمة الرازي فقط ، مع ان طاش كبرى زادة ذكر كتبا أخرى
 - خاصة • ومن هذه الكتب : الاخلاق / / -

لنصر الدين الطوسي ــ كما سنرى •


 والثاني في الفقه ( وهو الذي يذكره كيري من المؤرخين باسم الوجيز ه ويقولون انه لم يكمله ) والدليل على ما ما أقول هو ان ان
 انه يتصد بهنه المبارة الكتاب الذي يذكره كثير من المؤلين الدين

 - في الوافي
 وممي لان فيه هوالي عثرين زادت عن عدم تثبت أو مسطاولة


 كثاب ( تأسيس التقديس ه ( رقم ا ج - وذكر كتاب (أسراد التنـيل ه ( رقم 9 ) وذكر إيضا كتاب

ونبه على ذلك •
د ـ وذكر كتاب لا اعتقادات فرت المسلبين والمثركين ه ( رقم

كتاب واحد 6 و ونبه على ذللع •


-ينه على ذلك



ولم ينبه على ذلك •

أخرى الا من اراد اختراع قرآن T آخر


ككاب واحد ونـه على ذلك •


كاب واحد ، ولم يتبه على ذلك •
-•• وهـــكذا ... .
مها يكن شـأن بحهُ 6 فهو على كل حال خطوة أخرى بعد خلـو
كبروكلمان والدكتور النشار ، وكل انسان يِططى وـي

المجموعة الاولى ــ الكتب الثابتة 1 - التفســـيـ

1 ـ ا اسراد التنزيل وانواد التاويل :
 والفروع ؛ والاخلاق ؛ والمناجاة وألدعوات • لكن فتر الدين توفى قـل ان يتم :قغم اصول الدين
وتمذا الالقسم الذني أنجزه كلد في الآيات القرTنية الدالة على وجود الهُ -وحكمته ء ومحاولة فلسفتها










 - $77 \% / 1$

*     *         * 

:
كهـف الظنون - البفدادي على مذا التفسير ( ابن

لهذا التغسير نــنة في المستأنول ( بشـير TVY IVY ) وأخرى في المكتبة

- الاهلية في باريس عorv


§ ـ تفسمر سورة الفاتغة ( الو مغانيع العلوز ) :




.. . . . : 0
لا حاجة الى التعريف به 6 فهو شهير معروف •
- له نـنج مخطوطة كثيرة وطبَ طبعات متعددة في استّانبول ومصر 6 آخزّماً:
$\therefore \therefore \quad \therefore \quad \therefore$ ط. $\quad \therefore$ larA
$\therefore \quad \because \quad \because$ اختلف في عده اجزائه

- المطيعة الخيرية بمصر الم

ويقول البغدادي ( مدية العارضـين


( (

 وعند الصغدي ( YOi/₹ ) انه في متة وعشرين محلدا عدا سورة الفاتحة 6 وهو على تنجزئة الفاتهة في آكى من ثلاثين مجلدا • وكذللك توجد دنه نسـغة


جزءا ( مججلة معهد المخطوطات - تغس الموضع )
وطبعه عبد الرحمن محمد في rr جزءا مقلدة بتفسير سورة الفاتحة •
اختصر مفاتيح الغيب :


-     - ومعمد القاضي أبا ثلوع 6 م تصرفات وزيادات

ونظام الدين التصي النيــابوري المتوفى سنة YYA ه وسمى مختصـره


في ثلاوثة أجزاه
 المْتصر لا تنوير التفـيـي مختمر التفسير الكبير ه مخطوط في المكتـة الاملية - (719 )

وعمل مالك نيل Mc. Neile

- (Shorter Facyciopaedia of Islam, P. 470 انظر )

وترجم التمسير الكنير الى الاردية مولاي خليل أحمد اسرائيلي بامم




وكذلك اعترض الآلوسي يُ تفسيرد على الرازي في مواضـ كثيـدة (1)

*     *         * 


 مقام بحث :
 اين خلكان /V/TV


 لال1.1 للاستاذ عبد الرحمن المعلمي )
 ( الخيوبي المتو فى بـنة ITY ـ \&
 . ( Shorter Hacyclopaedia of Iolam , P. 470 . انظظر)



 التي فسر ها كل من الخيوبي والتمولي § - وانغر دالصـدي بنص نادر - لم أجده عند غيه - فقال : پ واكمل





 على بحمها كالــبـد عبد الرحمن الملمي الذي عالجها في ثلاث حلقات من مجلة

1 ـ 1 ( دسالة في ) التنبيه على بعف الاسراد المودعة في بغض آيات القرآن
ذكرها ابن ابي أصيبعة
وهي مقسمة على أربعة فصول :

1
Y - Y - اسم ربك الاعلى ه
 ع - في تفسير سورة مشتملة على الاعمال الصالحة ، وهي لا سورة
والمصر ه •



 نفس هذه الرسـالة :
1 - رسالة في بعض الااسرار القرآنية ( اسعد افندي سڭ1 ) •


 من القرآن •
وكنت تد اعددت بحثا طوبلا ناقثـت فيه ما فيل في مذه المــالة • بيد ان


 تغسـما في السود التالبة : الروم والاحزابـ ورـبـا و ق والتمر والوا انعة .

#  - ( 4 r-ra 

- 

 * * * •

$$
\begin{aligned}
& \text { Y - عــم الكلام } \\
& \text { : Y ا اجوبة المساتل النجــارية }
\end{aligned}
$$

ذكره الرازي في كتابه (اعتقادات فرق المـلمين والمثـركينه باسم لا جوابات


 الججان


*     *         * 

1 - ( كتاب ) الادبعين في اصول الدين :


 - (rצEY

ومخطوطات الاربيعن كيّية منها : في التامرة ( دار الكتب المصرية ع و ع م



$$
\text { والمثهد ( }) \text { - }
$$

وقد طبع في حيدر Tباد في الهند سنة سه| ه •



وأثـار اليه المؤرخون : ابن خلكان برذى


- 7 7 / / 1
*     *         * 

9 - ارشاد المنالو الـى لطائف الاسراد :
 وجاء اسمه في وفيات الاععياذ
 - وهدية العارفين

*     *         * 
- 


 تيمية : ان التأويلات التي ذكرما الرازي في الماس التقديس هي عين التأويلات






 * * *
: 11 ـ الاشادة في علم اللكلام :


 ناهرة فيه تماما كقوله مثلا (ا والصحيح ما ذهب اليه شيخّنا ابو الحسن رضي - الثّ عنه ه (
 -يتصد به هذا الكتاب
 محفوظ في معهد المخطوطات * * *





## 






ولا اعتقد ان منه نسخة باقية 6 اما المصورة في ممهد المخطوط
 فهي ليست تتحصيل الحت ولا الطنه أيضا للفغر الرازي ؛ ذلكا أخذت صورة فوتوغرافية لها ، لا حظت الملاسظالات التالية :
1
「 - قال ابن خلكان (


- لهذه الاسماء فيها

 جعلت المهرس يعزو هذا الكتاب الى الفغر 6 ولو تنبه الى الى ان فخر الدين امسمه (ا محمدنععمر بن الحـسين هِ لككان له موقع آخر•




*     *         * 

$$
10 \text { ـ الجوهر الغرد : }
$$



وذكره ابن إيي أصيبعة


- رسالة في الجوامر

17 ـ 14


 * * *
: IV

- له نسـةّ في استانـول ( كوبربلي AIT عقائد وكلام )

 - $1 \cdot 1 / r$
*     *         * 



 - ومات سنة זr

لهذا الكتاب نسـخ خطية في القاهرة (الاززهر \&
 وهي باريس ( Yها و و 10 في مجموعة الرسائل ) وني الهند ( بانتا ــ بانكيبور الـ - المخطوطات

ذكره ابن ابي أمييعة

 * * *

 - |r|ral والقفطي ص

## * * *

: Y-
( أو ه لوامع اليينات في شرح أُسماء الشه الحسني والصنات ه ه )
 اسم هذا الكتاب قد ورد بصيغتين :




 التفسير الكبير للرازي 1 أمـيـيمة

- (4ヶv/

الا انتي اعتقد ان الكتاب واحل رغم اختلاف المبيغتين ، لا نه لم يذكره





دون ان يشير الى ما ذكره أولا •

لهذا الكتاب نسـغ خطية في القاهرة (1) ( تيمورية \&
 والعلوم - Yا ( ) وبرلين ( والمشهد ( وr/ -
وله منتخب في خزانة الشيخ محمد باقر الفت في اصفهان بايران ( مجلة

- معهد المخطوطات م

طبع كتاب لوامع البينات في مصر سنة سTMI ه ـ ـ

*     *         * 










 والثابتة النــبـة المى الرازي • وبما انتي لم اجد احـي










- (أصفية ( 7 )

ط طبمها محمد منير الدمـتقي في القاهرة سنة

*     *         * 


ألهها بالفارسية لكمال الدين متحمد بن ميكائيل ، وترجمها كا
-الارموي الى العريية مـنة


- I•V/r وحطجي خليفة
: YY - المباحث العهادية في المطالب المادية
ج وذكرها ابن خلكان r/


. جاء في كثاب ( المحصول في أصول القته للازازي ــ اللذي ميأتي ذكره )





Y0 - Y0 ( دسالة ) المعــاد :
 العمادية في المطالب المعادية ه المار ذكره •


## * * *


 الدين ، لعله الاربعين في أصول الدين ، للامام الرازي 6 مختصر أوله : الا الحمد

 با علتتنا وعلمنا ما ينغعنا ه ه






عقائد ) وباريس ( IVA - أ ) •

طبع في القامرة:على هامش لا محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ه للرازي أيضا

*     *         * 

: - YV ( دساله في ) النبوات :

ابن ابي أميبعة

*     *         * 

: PA - نهاية المتول في دراية الاصول



 شـلغ اذن في خطأ ما نقله محتثو النجوم الزاهرة •

- ونهاية المقول مرتب على عشرين أصلا من أصول الدين (علم الكلام ) ما



وذكبه كل من ابن خلكان









$$
\text { كثِّك عه0 ) وحمدر آباد (T امفية } 10 \text { ) • }
$$

*     *         * 


## 

.







 على صتحة التغرقة ان الرازي قال في لباب الأشارات : الا واعلم ان ان المام الكلام في المختلطات مذكور في الآيات الينات ه ( ع ه
 فيها أطول معا يليق بهذا الملختصر •• © فعجلي اذن ان المرازي ألما المال في اللباب - الى غير هذه الرسالة المختمر وقد ورد ذكر الآيات البينات في : ابن ابي اميبعة


لكاياتالبينات ( الصنير ) نسخة ملحتة بمخطوط
 البينات بعد ان عارضتها بشرسها الموجود في دار الكتب المصرية ( منطت (لمض الفضلاء ) • وله نسخة ثانية في برلين ( (oov ) وثالثة في الاسكوريال

$$
\cdot(\varepsilon-900)
$$

شرح سراج اللدين الارموي ( المتوفى سنة وک ( المـغير ) ومصمى الشرح

- بالاسـكندرية ( الا

ابا رسالة ه تهقيت الكليات الثهيرة بالآيات اليبنات ه التي جاء.يني
 ليــت للفخر :

- لان الككلام فيها مختلف عن الككلام الموجود في الآيات اليـنات(المغغيم)
- وهي كيست لآيات اليينات ( الككير ) ، لانها صغيرة جدا •
*     *         * 

: Y - اجوية مسالل المسعودي :
أثشار لالى هذا الكتاب نصير الدين الطوسي في شرهـ على الآثارات

:
جاء في منتاح السعادة الا ومن الكتب المبسوطة في الاخلاق كتاب الالام فشر الدين بن الخطيب الرازي ه ( (


- Yay العلوم ص
*     *         * 

:
"ال ابن القيم في كتابه (ا اجتماع الجيوش الاسملامية ه : ا لا ذكر قول . الالمام فخر الدين اللـازي في T خر كَّبه ، وهو كـاب أقسام اللذات الذي










r - اللذات الخيالية ( ومي لذة الرياسة والجاه ) •
r ـ - فهرست برلين - الفقرة دقم

ونستخة أخرى في مكتبه رياسة المطبوعات بكابل في افغانستان بان باسم (ا رسالة في اللذات المطلوبة في الدنيا ه ( انتار مجلة معهد المخطوطات


*     *         * 

 ألهه الرازي باللغة الفارمسية ، واختلف المؤرخون في السهع :

 الفلاسفة ه ( انظر التقطي ص Mr ) ه • ولا شك ان المعنين متضاربان • * * *






أشار اليها في المطالب السالية • ورسالة دمشق هذد مقـــة على أربعة فــول :
الفصل الاول - في اثبات النفس وأنها غير الجسـم
-الفصل الثاني - النفـ عالة بالجزئيات
الفصل الثالث- في بقاء النفس بعد فناء البدن •
الفصل الرابع - في فوائد الزيارة ( آي زيارة الميت) • وقسم الرازي مذا الفصل الى : فوائد عائدة على الزائر ، وفوائد عائُلدة على المزّور •

فاذن هذه الرسالة في النفس وزيارة القبور معا ، ولعل رسالة امستانبول
 ( الملهق ورجعت اليه للتحقيق ) قد جاء فيه عنواذ الرسـالة هـكذا : ها رسالة في زيارة

- القبور

الا اني أتردد في قبوله ما قاله لبروكلمان من ان هذه الرسالة ها هي أيضا



 الوعظ • ويبلو لي ان بروكا

وعلى أي هال فاني غيـ بات في الامر ، ولذا فاني أبتيت على انفمــــانـ هذه الرمائل الثلاث 6 ما دمت غيد متحتق من اتحادها * * *

## ج

جاء في كثـف الظلنوذ : ( وهو شرح يقال وأقول • طمن فيه بنتض أو



 على المحاكمات • والف ميف المار الدين الآمدي كـاب ( اللآخذ ) على الرازي في شرح الاشـارات • (مفتاح الـسعادة
وتد ألف الرازي شُرحه قبل سنة (

- كانوا يقرأونه على الغريد الضيلاني ( مناظرات الرازي •

NV لثرحي الرازي والطوسي عدة نسـن خطية : في التاهرة ( دار الكتب




وطبع شُرح الطوسي وحده في ثلاثة أجزاء في مصر ( دار المعارف وعيسى




- ( 1 ( 140 -

أثـار الرازي الى شرح الالثـارات في كتبه الا اعتقادات فرت المسلمين



- ب- بو


 النارسي ) ( صم IYף ) • وقد ذكره ابن أبي أصييعة باسم لا الاثاراتت شرح

الاتشارات « (



*     *         * 
- YY ـ شرح عيون الحكهة ( لابن سينا ) :







 أمييعة



 وحيدر آباد ( أصفية $\mid$ نيرنجات ) وجا


 المخطوطة صورة فوتوغرافية محفوظة في دار الكتب المصرية تحت د"رقم (


 Analicta, or. ad Poet. Arist Baumstrak , Syr. Lit, 317, N. 2

" (1) (1)





 - AVA

 (أي عيون الحكهة ) عن مخطوطات شمور الرازي التي راجعناها وهي مخطلرط فيناً ولاوسكوديال والاحمدبة وطلعت ، وعن المخطوطات النالية . . . ه ( الصفحة


$$
\begin{aligned}
& \text { الاول - ان هذه المخطوطة مي شرح لعيون الحكمة }
\end{aligned}
$$











:
هو تهذيب وتلخيص لكتاب (\$ الاشتارات والتنيهات ه لا بن سينا ، قام به - A oqu



- $1 \cdot 1$ / K
人 ( ) وبرلين ( ( يني و


- A Iraa (انظر مؤلنات ابن سينا لجورج قنواتي ــ دار المعارف بمصر - ص 1 )
: ذه - مباحث الهعلود ( في المثقى ) :

:
المباحث المشرقية من الكتب التي ألها الرازي في فترة مبكرة من حياته
 العنوان بزمن لاحق وبودت وخط مختلانين • الور واغنل ان الدكتود بدوي قرا الورقة الاولى التي كتب عليها العنوان بـرعـي



 هنه العبادة الالخيرة هي التي و تعت عليهن عينا الدكور بدي




 أما ماذا يقصد بتسـية هذا الكتاب بالمباحت المثرقتية ؟ غالامر فيه موضع












 على ان لا جوته ه ينحو نحوا آخر فيقول : ها في بحث بعنوان ها ها حول حياة




 الثرقنة ه هاي ان الرازي قصد معارضة المذاهب اليونانية العربية بمذهب

شرقي • ( حاثــية ص •rャ من نفس كتاب الدكتور عبد الرصن بدوي -الــابق )
ويستتحسن للينو هــذا الكلام ويتابع جوشـة في نظرته (1) ويقول :
(الا فخر الدين الرازي يعارض المذاهب الفلــفية المشرقية بالمذامب الفلسـيفية

 في بعث المسائل 6 ومن قلدهم وسار في اثرهم من المسلمين • ومعنى مذا انـ انـي

 - كتاب الدكتور بدوي الــابت ) هذا ما يقوله هؤلاء المستشرقون الـي
والما أنا - وبعد قراعتي للمباحت المشرقية ـ فقد خرجت بما يلي : هذا الكتاب يتألف من ثلاثة أقسام : الان الاول - في الامور اللامة كالوجودوالوجوب والامكان والوحـة والكانثرة
الثالثي - في الثي اللميعيات المحفة ( الجواهر والاعراض ) •


 - (e Vo7)
( النظر البحث اللذي التاه في مهرجان ابن خلدون تحت عنوان ها ابن خلدون
 - ص ا صا والدكتود مدكود بقصد ان المباحت المـر قية ككاب مزجت فيه الغلسفة بعلم



 وجه الحق

 -الاختلاف في التقديم والتأخير

 الكلام - اللهم الا فيما يخص النباحث التي يطرقا الفلاسـنة والمتكلمون على -الـوراء














 - في عرضنا لآرائه الكلامية والغلـفـية
 يشسل الالهيات والطبيعيات والتوحيد 6 فهو قول نـي ماني








ثم كيف يكون الكتاب في علم الكلام ه ولا تشتمل الملاحث الالهية الا



أعود مرة أخرى فأتساءل لاذا سمى كتابه مذا (ا بالمباحت المشرقية ه ؟
وليس عندي من جواب على مذا السؤال اللهم الا احتمال ان يِكون


-المقدمة أو مباحث الكتاب فلم أفلع

 بفرنسا • وقد بتيت ترجمة عبرية لبعض أجز اء مذا الكتاب الحتها








- (Ar بينس •

على ان قيمة لا اللباحث المثرقية ه هي التعرف على انكار الـ ازي 6 ينقص


 كثيرا من آرائه التي بشا في ها المباحث المشرقية هـ ، والتي كالن فيها من أتباع

- ابن سبينا




- طـع في حيدر Tباد بالهند - في جزأين - سنة سعسا


 -
*     *         * 

1 § - أماحث الوجود والعـــم :
 الوجود هِ

*     *         * 深

الثابت ان الرازي ألف هذا الـكتاب قبل سـنة هي هـ هـ ه فحوالي مغذا التاريخ كان الناس يقرأونه وبعض الكتب الاخخى للرازي في سمرقند على الغريد




 ونهاية المتول - 11 و ا 1 - ب واعتقادات فرق المسلمين والمشركين
 والِافعي







$$
\cdot\langle r \cdot-\varepsilon \cdot 0
$$



 - المخطوطات
. * * *
ץ؟ ـ ـ المنطى الكيم :


$$
\text { - (اللمص } 17 \text { - أ و • ب ب و 0 ع - أ }
$$


 معهد المخطوطات (1" ، و نــخة أخرى في برلين (0170) •
§

قال في كـفـ الظنون ه لا حـنف الامام فخر الدين الرالـي




 ما يله : ע المنطق الكبر للامام العلاة سـلطان المحتتين نجم الدين الكاتبي
القزوبني " والمرها يحتاع الى التحقيق •


 ان تلخص ان ان









## © - الهــدى ( في الفلسفة ) :





ورغم أممية مذا الكتاب فاني لم أجد أحدا أثـار اليه(1) .

## * * *

الدُي لا يخيب عن بابه امل ولا يعرم عن جتابه عامل . . " ومي معـــة على ثلاثة فصؤل وخاتمة .











 (





 . صراحة


§ - في عــلم الــكلام والفلسـة معــا
§
 الجنأ \&/


- Shorter Fhacyclopaedia of Islam, P. 470 ,

 أحمد بن علي بن الشـبلي وعصام الدين ابراميم الاسـفرايني • وعلى المحصـل

 وقد درس ابن خلدون المحصصل على شيخه ابيا عبد الثه محمد بي ابراهيم الآليلي،






- V. g, P. 42 ودائرة المُارن البريطانية




أصول الدينـــالذي سبت ذكره -

## : 5

 مصحيح المنقول في نهاية عده • وقد كتب الرازي في نهاية بعض أجزائه تاريخ اتها اتهائه من ذللب|الجزء صتىاذا ما وصلالى

 أذ يجعل هذا الكتاب مؤلفا من عثرة الجزاء آخرها في الاخلاق •
والكتاب الموجود ـ والمبـار اليه في الكتب التاريخية ــ كله في الالهيات








 كَابنا •• ه تنم عن انه يستفتح بها هذه الحا النصوص الاخرى الدالة على اعتقادي كقوله ( الما







من المباحث المنطقية ، ولا أدلم على ذلك من ابتدائه الكتأب بقوله : ها هذا كتابنا

 -الكتاب حلقة ي المنعقت

فنـاء على هذه النصوص المتطيع اذ أقول ان الرازي جعل موسوعته هذه مقــسة على أربعة أقــام :


- القــم الثاني - في مباحثات الوجود إلعا
-القسم الثالك- في الطبيعمات
القــم الرابع - في الالهيات والاخلات •

 اليها ، وفهارس المكتبات لم تعد علي بطائل •





 -الرازي ؛ هي المطالب العالية


- ( ) ( ) ( )
. ( )

ــ عقائد هجه 6 وتطعة منه تشتمل على جزء من الكتاب الثامن في النـوات
 الظنون خلكان
 والداودي في طبقات المفسرين ( ورقة Yvo ) والنـهبي في تاريخ الالسـلام



*     *         * 


:



 ( عنجكيريلي

 العامل اللاصلن حجهة الثه على اللخلت فغر الدين عمر ( هكذا ) الرازي ه ورايت





قد جعل كتاب المجبر والقلد بعد كتاب النبوات •



في المنفحة الثانية إن المؤلف قام بتّأليف هذا الكتاب من ألجل لا محيي الدين

 العبارة نغهم ان عنوان الكتاب الاصلي قد لا يكون الا









 ان الكتاب. الاول هو الذي ائار اليه القططي وابن أبي أصييعة وان الـكتاب

 ككاب المغالم ان يكتب مختصرا يجمع فيه هذه العلوم الخمسة ، وعبارة طلان




 بين أيدينا ، بمتدبة(1) -

* 棌 劵
(1) هذا الكـاب الاخخم - كها مو مصود في .معهد المخطو.طات - نــــة


## -0 ـ

- ابن أبي أمييعة r/ * * *

> اه ـ الطريٌة العلانية في الملافـ :

أنها الرازي ئ أربعة مجلدات • وذكرها ابن آبي آميبعة
 - الجوهر ص 1 -

## * * *

## : الطريتة في الغلافـ والجعل _ or

كذا في كثف اللنون

 * * *

نانمـة ، ذلك لاني وجدت ان فيها انتطاعا في الكلام واختلافا واضـحا في الخط في في الورتة .



 ودجدت في آخر المخطوطة ما يلي : نهل! دحمكم الش واصلع بالكم تواطع في تواعد


 قارنت بين الارششاد ( المطبوع في التامرة . 190 م م ) وبين العـسم اللدي شككت فبه فوجلت الملام واحدا في الكتاينن

## 1 ـ النتسه والاصول

: إبطال الغيــاس
جاء في 》 المعالم في أصول الفته هالآتي ذكره أثناء كلام الرازي عنى




*     *         * 

§ه - إحكام الأحــكام :
 - $1 \cdot v / r$

*     *         * 

هه - البرامين البهائيــة :

 فرعية ( في الثقه ) ، خالف فيها الثـافعية الاسناف ه همناصرا المذهب الثــافعي وقد طلب الامير صرغتعش الناصري المصري من سراج الدين الغزنوي





 والبغدادي
7ه ـ شرح ٪ الوجيز ـ للغزالي ") في الفته :

أكثر المؤرخين على أنه لم يكمله ، أنظر المفطي صه

 والذهي في تاريخ الالسلام (ع



## * * *

## : ـ oV


 وجاء ذكره في وفيات الاعيان















 * * * *

## 

أشار اليه ابن خلكان



 سor| ) 6 واختصر نجم الدين اللبودي المعالم في أصول الدين والمعالم في أصول الفته




*     *         * 


## 99-1 متتغب المحصول ( فئأصول الفته ) :





 10 ) والخرى في استانبول ( فاتع ع7عا ) ولهذه الاخخية ها فيلم ه في مسهد - المخطوطات

## -

ذكره الصغدي في الواني ₹/roor • ولعله هو الذي يشير اليه الرازي



## * * * *

## V ألمب الهع العربيـة وعلومهــ <br> II - شرح ( ستطل الزند لابي العــلاء المعري ) :

أشار الى هذا الشرح ابن أبي أهيبيعة
 في الشـذرات
 المخطومات • ومع هذا فقد ورد ني مقدمة التحتيت لثروح سقط الهـر الزند


 لهذا الشرح وجود في مكتبات العالم العامة ، كما يتضح من مراجعة فهارس بروكلمان ه ! ! !

*     *         * 

: ذ

 * * *

צT - المعرد في حقائق ( أو دظاتق ) النحو :
 دقائت - وأشار اليه المصفلي \& / النتحاة ه التي يذكرها بعف المؤرخين • * * *

ـا
كتاب في علم البلاغة اختصره الرازي عن كتابي لا دلاّلمل الأعجاز واسرار


اثثار اليه الرازي في التغسير الكبير (








*     *         * 






 دلاثل الاعجاز واسرار البلاغة .

1 - التـادبغ
10 - فضاتلل الاصعاب ( أو الصحابة الراشدين ) :


- lat
: 77










( مكجلة مسهد المخطوطات م \&. ع - طبع في التــاهرة
*     *         * 

9 - الرياضنـة والفـــلك
: الهنملســة - TV
 والاودني في طبقات المفسرين ( به ا أ ) وقدري طوجانْ في : لا تر.اثث.العرب.
 Dictionary , P. 124.
-هي علم الفلك (124

*     *         * 





- 1 - الطب والفراسـ2

$$
\begin{aligned}
& \text { : 74 - } 74
\end{aligned}
$$

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

 تصنيف ابن سينا والامام الرازي ه (

- ا

 - YOT/E. $100 / \mathrm{FA}$
*     *         * 

(1) النظر تسـمية العرب علم الغلك بعلم الهيئة في كتاب علم الغللك تاريخه

- PY عند المرب ، كارلو تلينو صر
: VI




 وصنف المُفق كتابا للرد على شُرح الرازي (كثـف الظنون وكذللك رد عليه عبد اللطيف البغدادي في كتابه ها الرد على ابن الخطيب في في


الطبيب (كثـف الظنون - طبع أوربا ₹/₹ \& ) •
 - (
 واء \& \& ) وأشار اليه ابن خلكان
 - $1 \cdot v / r$

أحال اليه الرازي في كتبه كالتفسنير النبير •





## : ( ( - Vr

قال ملاش كبرى زادة : ها ومن الكتب المؤ لفة في النراسة كتاب الماب الامام فخر
 - (rvr/1)

آثـار الى مذه الرسـالة : ابن خلككاذ ب/

 فهر ست هذه المكتبة ، ومى ذلك فقد كتب في نهر


 وفي فهرس الكتب اللارسية بدار الكتب المعرية كتاب بعنوان الران ترجمة


 يوسف مسـراد • ويقول بروكلمان ان محد راغب الطباخ طبعهــا باسم
 - ( ( lara - * |revar

*     *         * 

$$
\begin{aligned}
& \text { : - V\& } \\
& \text { ابن أبي أصيبع }
\end{aligned}
$$

*     *         * 

> Vo _ النبسـف :



*     *         * 
- 11 ـ السشر والرمل والتنجيم.






 وقد ذكر هذا الكتاب أِيضا في تاريخ الامـا ! $1 \cdot v / r$ بن ابي. اصيبة
- وبر.




(1)







 ص

 أجله واحد بجعلنا نكاد نتطع باته لا:اكتر من كتابـ .
: ـ ـتاب ي ) الرمــل : VV


*     *         * 


## Y YA السر المكتوم ( في مخاطبة الشهس والقهر والنجوم ) :








ץ-- وـمنهم بن تردد كابن خلدون الذي يقول في المقدمة اله وذكر لنا






 - ) م


 لبـان الميزان ) والبّبكي .الذي يرد على ثييغه الذهبي ويقول :
( وقد عرفناك اذ مذا بالكتاب مختلق عليه ، وبتقدير صتحة نسبته
 - ( $\mathrm{m} / \mathrm{r}$

أما أنا فقد عثرت على ثلاتة نصوص في مؤلنات الدازي الصـيرية تثبت أن هبذا الكتاب للرازي :


r راغبا في التُقيق ه (



- في المقالة الاولى من السر المكتوم ه (
 فوجدت اسلوب الرازي وتعيراته جلية ظلاهرة ووجدته يقول في مقلمتا ملا

 - واليقن 6 والتككلان على الث ه

فاذذ كانت عصاسة السبكي في الدفاع لا معنى لها ما دام الرازي يْر




 (أحمد البالث ף






## * * *

## V9 - متتخب درج تنكلوشـا(1) ( او دونكوشا ) :


 - شرهــا

## * * *

IY - IY
: A.




والمبركين ؛ ص بِا ) •





 الزيات (ص Pr r ) • )



 والثانية في ليدن ( (هاه مخطوطات تريبة ) • وقد نشره الدكتور علي سامي - النثـار في القاهرة سنة 19rA م * * *
11 - جــامع العـلوم :




$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } 1 \\
& \text { - } 9 \text { - } 9 \text { - الفرائفن } \\
& \text { - } \\
& \text { - } 1 \text { - }
\end{aligned}
$$

Y - أسماء الرجال
10
10 ا ألامثمال
Y -


- YV
--


- 19 - العروض -
(


(T)


با
هس - قلع الآثار
ع - الفلامة

- ma

هب ـ الهندسة) (1)
-

- ع - علم جر الآثقال



ليدن 17 تحت اسم ها جوامع الكلم وسر المكتوم ع ) •



الجواهر (r) • وينعص علم اليطرة ، وتزيد العلوم التالية :
1

وفي نظري أن نسخة المتحف البرسطاني هي كتاب ها حدائق الانوار هل
 على أربعن فتط • وكل ما في الامر أذ علوما أربعــة سقطت من النــنة

- المشار اليها

ولجامع العلوم نسغ أخرى في استانبول ( آياصوفيا سشی ونوري
(1) (1 ) فهوس ليدن - المندسهين
. (



* 法 类

Ar
هذا الكتكاب ككتاب (ا جامع العــلوم ه موسوعة علمية ألفهــا الرازي لخوارزم شُاه باللغة الفارسية ، مع فارق والحد وهو أنه يحتوي على متين علما يينما جامع العلوم يضم أربعين
جــاء في وصفه في فهرس الكتب الفارسية في المتحف البريطـــاني ( دقم س६ ) ما يميد أنه يحتوي على نفس العلوم الموجودة في جامع العلوم ( من نستخة المتحف البريطاني ) مع اضافة ثلالة علوم أخــرى في مواضع

متفرقة وهي :
1 - علم Tالات الحعرب
r -
-


- وحيدر Tباد ( متغرقات و و

- والبغدادي في هدية العارفين

بر ـ الرياض المنتة ( في الملا والنعل ) :
وهو غير اعتقادات فرق المـلمين والمشركين الآتف الذكر • أشار اليه



## : 18 - ال8ائف الغياتية (1)








 مركين إ لطائغ غباثية او تصنيفات المام فخر الدين الرازي " - فتد ذكر في اوائل المخطوطة انه مقدم الى الــلطان متحمد بن ملكثــاه النّي حكم من مـنـة

 وعلى ملا الاسـاس تال الغهرس انه ليس من المككن ان بكون مؤلغ هذا الكـاب - مو فخر الدين الراذي



 على للاث متالات : الاولى في فضيلة العلم والثانبة في تعريف الدلالة الدابة على
 التديم • وعو بالغارسية ويقال ان اسسع اللطائف الفيانبة "ه . والكتاب فيـ
 السلاطين في العالمن ظل اله في الارض ابو الفتع محمد ابن ملك شـلماه المح




 والابواب . ولا ادري بعد هذا مل النسخ الملوجودة في اسستانبول ( ابا صو فيا
 مطابقة لما وصغه كثـف الثلنون ؟ .


- فقد أهمل اسم المؤلف وا لم
*     *         * 


هذه المناظرات تصوير لمــا جرى بينه وبين العلماه فياجـخارى وسـمرقند




ذهب الى مسرقند وبقي عدة سنين ثم عاد الى بُـْارى
ذكرت في تذكــرة النوادر ص 120 وبروكلمــان Encyclopaedia of Islam, P. 470 Islamic Culture XII, ( 1938 ) P. 131 بول كراوس في مبلة

ولهذه المناظرات نــن خطية في التــاهرة ( التيمورية ، رأ معــالم )
 - (|lal جامع شمرف

*     *         * 

: 14
يوجد نصها في طبقات الثـافعية للسبكي 0 /VV 0 وعيوذ الانباء لابن أبي
اصيبعة Y/ Y

- 74 / /

( الوصية منظار ومنشود ) وأخرى في برلين ( ) (MAA )

17 ـ كتب مجهولة الموضوع
: تهنيب العلاتل وعيون المسائل - AV


 وقد أثـار الى هــذا الكتاب ابن خلكان

 * * *
: AA

- ذكره التفطي ص 191

وأظنه كتابا في الفلسنة أو علم الككلام ، لأن الفريد الغيلاني ( الذي أراه هو المقصود ) كان يترأ عليه الناس كتب الرازي الفلــفية * * *

$$
19 \text { - الرعــاية : }
$$

ابن أبي أصيبعة
وتد يكون في التصوف •

*     *         * 

> : 9 - ( دسالة في ) السؤل
> ذكره. القفطي ص 191

و وتد يكون في الجدل وTداب البحت

*     *         * 

$-11 v-$
9 ـ ـ ( الرسالة ) الصاحبية :

- ابن أبي أصيبعة * * *

$$
\text { Y - } 9 \text { - الرسالة ) المجدية : }
$$

ابن ابي أميبعة

*     *         * 

: 9 - نفثة المصدور
 - $1 \cdot 1 / r$

ويجوز أز تكون في الطب 6 اذا أريد بالمصدور الذي يشـكو من صلدره من سل أو غيه ، ويجوز أيضا أن تكون في التصـون أو التأملات •

*     *         * 


## المجوعوة الثانية

الكتب المشكول فيهــا

1 - عـلوم الهرآن

بهذا العنواذ كتاب لمحمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي صاحب










 ابن عمر الرازي ه ه



 * * *

09 - آلبرمان في قراءة التركن :
 -كابان متأخراذ كثيرا عن وناة الرازي

*     *         * 


## : 47 ـ التفسي الواضع

قال طاش كبرىزادة : ها ومن الكتب الوجيزة في التفسير تفسير الواضح


 * * *
9V ـ التغسيـ الوسط :

قال الخوانساري : لا وله في التغسير ثلاثة كنب كبير ووسط وصغير ه هِ


وتحن نعلم آن للتخر في التفسير كتابا كـيرا هو ها مفاتيح الغيب ه وT الخر مـغيرا هو ها السرار التنزيل ه ، ، وتد مر ذكرمـا •
أما التفـير الوسط فاني لم أجد من يشير اليه الا الخوانساري •
: - 11 (

أعثر على ذكر لها في كتاب للرازي أو لغيره •

*     *         * 

Y -

- 99

 الكلامية والانوار القوامية الفخر الدين الرازي ه ولم أجل في غير هذا الموضع من سـى المحصل بهذا الاسم

 الرازي الطهراني أو ميزا قوام الدين السيفي اللقزويني
*     *         * 

( 1 . . ـ ( دسالة في ) التوحيد ( او كلهة التوحيد ) :






*     *         * 


 وجاء في فعرس المنحن البريطاني ( فارصي اسپا ) أذ موضـــوعاته
 الاسئلة عن خلت السووات والارضين والجنة والنار ونهاية المالم وتاريخ الالنياء • وذكر النهرس أنه نــب اللى أبي بكى بن عبد الثّه بن شادر الاسـدي -الرازي
وبـا أن التنطي وهــده انغرد بذكره ، وبا أذ الرجل الذي نـبـ اليه
 مذا الْكتاب أو رفضه •

## * * *


 وهو كثاب (الجبر والقدر «الذي مر الحديث عنه


 هو المتصود $؟$

*     *         * 
- ITI -

$$
\text { 1. } 1 \text { - شرح الارنشـــاد : }
$$


 لكتاب الارشاد ه ( الآ


 ان الرازي كان يُوي أن يؤلنه ه فحالت دون ذلله حوألـ

*     *         * 



 * * *

 الاخرى 6 فاسـه غير مدلد

*     *         * 

: 1.V

- نسنغة في استانـولـ ( ولي الدين Y\YY )

 في أي كتاب من الكتب التي أرختّ للرازي ؛ ولا يبعد أنها أمد كتبه الكلاممية وقد ضاع عنوانه
*     *         * 

1.9 - ( دسالة في ) نغي العيز والجهة :

أول كتاب ه أساس التعلديس ه الذي سبت في المجموعة الاولى •

*     *         *             * 

ץ - الشلسـة والمنعق
: 11 -




دريـان موت ه وهي الكتاب الآتي

*     *         * 



المؤدخين ، وتد تكون هي الرسالة المـابتة •

*     *         * 


الوت وأحوال الروح ) :


$$
(1+q-r i / r)
$$

*     *         * 

: ا

(1) انظظر ما كتبته حين تكلمت عن كتاب (ا دمسالة في زيارة التبود ") في

المجموعة الاولىى .
§ أ 1 - شمح الشفاء (لاين مينا) : :





*     *         * 

110 ـ شرح النجـــة (لابن سينا ) :
 في ممهد المخطوطات 6 ونسـة أخرى في بوهار ( آ الشرح بروكلسان (الملحت ا/ المra ) والدكتور جودج قتواتي الذي ذكر شرها T T (Y)
 - (aN






فظّ أن اللؤلف هو فخر الدين الرازي •
وبما أني لم أطللع على مغطوطة بومار فاني لم أستـل أن أبت في الامر 6 (1) في كلام الصغدي في تعدير الشرح مبالغة ظاهرة لان الهيات الشغاء





واذ كتت أرجح أن الرازي لم يشرح النجاة 6 والا لايتشهر في كبّ التاريخ
التي تتاولت حيآته •

*     *         * 

$$
117 \text { ـ المختعرة في المنفق : }
$$



*     *         * 

: IIV

- موجودة في استنانبول (لاللكي PVY\& متجاميع)
*     *         * 

§ - التصوف
114 ـ انس الحاغر وزاد المسافر :

 (ص RIV ) • ولعل هذا الكتاب هو الذي جــاء ذكره في ها النريعة الى
 - ( $\left.\_\tau v / r\right)$

*     *         * 

 الحعلا "(انا الحق " :
 _ Iar iararr/i
 الننط • وليست مذه الر صـالة التيمورية في الو اقح الا نصا مقتططا من كتاب


 ـقال انه لا يوجد للـ ازي رسـالة مفردة بهذا المعنى

*     *         * 

:



*     *         * 


موجودة في استانبول (T آياصوفيا بهسرب _ ملحقة بكتاب جامع العلوم وأراما الرسمالة التي ذكرها الدكا - وحدة الوجود ه ( اعتقادات فرق المــلمين والمثركين ص د



في تونس ( زيتونة س - اror/m ) •

ولقد دجعت الى فهرس باريس ( عهrII ) فوجدته يصن الـكتاب على الوجه التــالي : (ا . . عنواذ الكتاب مكتوب مرتمن ( في الورتة الاولى


والـدانية ) وامـم المولف المكتوب على الكتاب هو فخر !لدين أبو بكر محدد

 لاكن كثـف الثلنون يخلو من كتاب بهذا العنواذ للقثيري ، وانما الذي في في
 فصـلا كل واحط منها مختمى باسم من أسماء الثه • فمن المحتمل أن الرازي اختار مذا الكتاب من كتاب القشيري فيكون اذن عنواذ المخطوط الحقيقي -هو مختار التخبير ه

هذا ما جاء في وصنف هذا الكتاب في فعرس باريس 6 وأرى - من









 - من خـسة أقــامْ والثاني مؤلف. من ثلاثة أقبـام

ولبعد نسغتي باريس وتونس عن متتاول يدي فاني لا أستطيع اكثى من ابداء البُك في صـهة نـبـتهـا الى الرازي ، أما تسقيق المبـألة علميا فليس في مقدوري الآن
$\therefore \quad \therefore \therefore$ * * * *
(1 ) الذي مر ذكره في المجموعة الاولى :

-     - الجـــــل


*     *         * 

ITR


*     *         * 

1 - اصول النغتـه
: ( Iro - لم أجد ذكرا لهذا الكتثاب الا في مدية العارفين * * *

Y Y الدب اللغة العريـية وعلومهـا


- لم يذكره الا طاثى كبرى زادة ( منتاح الـعـادة * * *
: IYY

 هنا الكتاب هو ذالك •
*     *         * 
- IVA

$$
\begin{aligned}
& \text { لم يذكره الا الصفدي ( الوافي ع/r00 ) }
\end{aligned}
$$

米 米 米
1 1 －شرح المنصل（ لالزمتشُري ）في المشو ：


 خليفة IVY\＆وتال ：ال عليــه تعليقة لأبي علي الهـلوبين عمر بن محهد

وشـك في صسة مذه النـبـة ابن خلكان
－ro／o
＊＊＊
：
 （ ．．

 عنو ات لكتاب．غير أني أرى أن هنا مستبعل ه لأن الامر لا لعدو－فيما

 المنصل（ ان صعت نسبتّ）ه وذللك كي يشمبر الى أذ الرازي 6 الى جالب آرأه في العلوم الااخى 6 كاز له المهام في علم النحو أيضا • ＊．＊＊

## 米 米 类

 والولى كاتّبي وغيرهم من شعراء الروم
قصائد شعرية فارسية موجودة في دار الكتب المُرية（ الادب الفارسي
 في صتحة نسبتها يحتـل القبول والرد ＊＊＊

A ـ التــاريخ والسير




ومنه نسختاذ الاولى في جونا（ IVهo ）والثانية في استانبول（ أحمد الثالك



 ＊＊＊

## 

هو ملحق لكتاب（ا المثيغة الفترة ، الذي قيل ان الرازي ذكر فيه
（1）نهرس معهد الخطوطات ـ الجزء الثاني من التارنغ دتم 000 ．

 في صحة نــــــ

*     *         * 


## 170 ـ المسك العيق في قصة يوسف الصديق :

 الاخيرة ) وهدية العارفين (1•1/ • وهـا كتاباذ متأخران جدا * * *

 * * *

$$
9 \text { ـ الرياضـــــة }
$$

: ITV
 أقليدس ه وابن أْبي أصيبعة
 غير أني - مع تعدد هذه المصادر أثـلك في صaعة هذه النـبة ، لأنتي



 بعد المطالب المالية الذي طالت منيته دون اتمانه ، فلا يِال اذل : لعله الفـ الف -هذا الكتاب بعد تأليفه المطالب العالية
. 1 - الطبيعة والطب
ת ـ حفــغ البـــن :


- المؤرخين فيما أعلم
*     *         * 

هצ1 ـ الروض الاريض في علاع المرين :

 يتبين لي ثـوت صدهة مذه النسبة - بالرغم من أنه قد كـب عليه الا للامام
 الرازي بل لم أجده في الفهارس. الاخخى منــوبا الى الرازي 6 الما وتد زاد في الصعوية أل الورقة الآولى منه فيها تقطيم وخروم مما يصـعب معه مصاولة

اسنتساج اسم المؤلف من الملدمة

*     *         * 

: 18.





 قد وجلت لدى قراءتها ، ما يشعر أن المؤلف مصري من المتأخرين فقد جاءت




وتخللته أمساء أماكن وخفـأر ورجالا تتم عن بيئة معرية : كالمرية والتلقاس والرجلة والدرني والــاذلي وبرقوق • ولعل المهرس قرأ السم الا حــين اين


 هذا تكوذ رسالتا استانبولن وحيدر آباد للرازي الطبيب أو للرازي اللاري
أو لرازي Tخر •
 العظم (عقود الجوهر ص 1Eq ) وسماه الاخير بـ لا سر السر ه هلعل مصدره -فهرس مكتـة فاتح

*     *         * 

$$
11 \text { ـ السعر والتنجيم }
$$

ذ
 * * *

## ذ ا. 1.5


 * * *
: أ ألمخص في التنجيه

 ص ع-₹ ) وقد قال : ان الرازي ألفه لخوادزم شاه ومات وهو مــودة بخطه -نحو ثلاثين كرالسة
 واحد والملك الذي الغ الكتاب من أجله والمد ، ولانه قد ورد في مقـــدية هالـر المكتوم قول الرازي : (\$ كتاب نجمع فيه ملخص ما وحل الينا .
 سببا في اعتقاده ان الكتاب اسسه (ا الملخص ه ها * * *

## IT - 1 - كتب في موضوعات متفرلـــة

1\&£ - ( ( دسالة في ) الحكم على أسراد الكف وما تكل عليه وفي الحكام الخال وغيـ ذلك :


 وبحث الدكتور قنواتي في كتاب ها الى طه حسين ه ص سا
 بذكهما (عدا بروكلمان ) ولانه قد ورد في نسيخة القاهرة العبارة التالية :

 منارقات تثـابه الالسماء •

*     *         * 

180 ـ الـعوة المى طريق العــلم :


- في عقود الجوهر ص
*     *         * 


## 1§7 - ( الرسـالة ) الفخرية في الوفق :



*     *         * 

: ـ I\&V

- IVV توجد رسـالة بهذا اللنوان في دار الكتب المصرية ( مجاميع تيمور
 أبواب 4 وني Tخرها هذه العبارة ه تمت الرسالة المنسوبة الى الامام فخر الدين الرانزي الهمام هِ
- أم أجد مؤرخا اشار اليها ، ولم أعثر على نسغة أخرى منها * * *

 الصلك في صـحة تسبتها اذ لم اجد فيها الملوب الرازي * * *
|r ـ
: 189

وني كتاب مؤلنات الغزالي (ص سها ) وتحت القــم المخصص للمكت
التي يرجع أنهـا ليــت لنغزالبي - وان نــبت اليه ـا أثــار الدكتور



> لسل مذا الكتاب في تفـير الاملام ( تعبير الرؤيا ) • * * *
-10 - تحتيق المصورات :

لم أجد السه الا في عقود الجوهر لجميل العغظم (ص 1\&a )

*     *         * 

101 ـ التنصيـل :

 الحت ه فحولت الى ها التغصيل ه خاصة وأذ سبطل لم يذكر هذين الكتاين
حين ذكر بعض كـب الرازي •

*     *         * 
- ا تنزيل الافــكار :




*     *         * 


## 




 * * *

نسب مذا الككتاب الى الرازي ين همرس أصفية بحيدر آباد ( (10ه مطبوع ومترجم الى الاردية ) وجامعة أبروين ( זד الها ـ الهيات ) ولم أجد من يذكره



*     *         * 

$$
100 \text { ـ اللعلالل في عيون المسـائل : }
$$





كتاب آخ ؟ أم هو مختلق عليه ؟

*     *         * 

107 ـ سعاسيات الرازي
لم يذكر هذا الكتاب الو البِلدادي في هدية العارفين


- المؤلف

: - loV
ذكره ابن أبى أصيبعة

- كتايتّ مستقلين
*     *         * 

10^ - دسالة فرهب :
توجد في مكتبة فاتح ( -مؤلف

*     *         * 

: 109 -

- جاء ذكره في لــان الميزان ₹ .

$$
\text { . } 17 \text { ـ المختصس }
$$




- اليزازي
|l| ـ ا دسالة ) المصبــاع :

 وأظنها في التصوف.
ITY - ( دبـالة. ي ) معنى الطهــادة :

توجد في استانبول (أقسرايدة 10Q ) ؛ ولم أجد مؤلفا يذكرها • ولعلها في التصون

*     *         * 

:
 ( الملحق / /سra ) • ولعله في التصوف رغم انه قد قيل في الهرمى انه في

ع علم الكلام

*     *         *             * 




$$
\begin{aligned}
& \text { - ( } 1 \cdot 1 / r
\end{aligned}
$$

*     *         * 

017 - النوع الاول من المعــني :
 كتاب للرازي أو لمؤرخ * * *

#  

الكتب المنعـولة

1 - علوم الهرآن
: 174




 فهذا الكتاب ليس للفخر الرازي. لا يلي :
1 - النغر لم يكن من أمل الحديث ( انثلر طبقات الثـافعية للمبكي - ( r / $/ 0$

 - بمغيـ والآخر كير
 ما ذكره في أول تفسير الفاتحة من التفسير الكـيـير • ولكني أقول :
 فوجدت البون شُامعا في المعنى وفي الاسلوب •

*     *         * 

ITV ـ ( دسهالة في ) ان الترآن آزل علم سبعة آحرف : •


 وهو رجل T الخر لا علاقة له بالفخر ، اللهم الا في النـبـة التي جرت الى كير - من الالتباس

*     *         * 

: 14


 وأكاد أجزم أن هذا التفسير هو النّفسيد الكيير الذي يسـى مفاتيح الفيب وفتوح الغيب أيضا ، وأنه قد ملث في النهرس خطا مطبعني فهولت كلمة
ه فتوح « الى ها روح 区 •

*     *         *             * 


## 


 ( كثنف الغنون




- لغخر الدين الرازي

على أني بعد البهث والدرامسة وجدت أذ هذا الكتاب ليس لفشر الدين
للبيان التالي :
1 - وجلت نسخة مطبوعة عتوانها هكذا : ها درة التنزيل وغرة التأويل


 الببارات كهــا يحدت في أكى الكتب المخطوطة التي اختلف - كاستخوها
r -
 المتونفى سنة
 هِصـ اللمدوذ التطرت منها الى عيها وأجاب عنها هـ ه • وجاء في
 الحمد له حمد الثـاكرين • ووربت في آخر المخطوطتين العبارة



( غ ....


 محمد بن عبد اله الخطيب .

أهها من الهلاءات أبي عبد الشه محمد بن عبد الله الذهيب في التلمة







 المفــل الراغب الاحسبهاني ، ويقول ان أن أوله ها اعلبوا حملة الكتاب
 مرة اللى الرازي وأخرى الى الاصغهاني
« 2


 -التيـي الآصنهاني المتوفى سنة
 - الاسكافي

وأرى أن هاجي خليفة انما نسب هذا الكتّاب الى الرازي لألن


 الغخرية فطلها منسوبة الى الفغر الرازي هـ



 تأليف الرازي 6 ومع هذا نجد فهرس الدار المذكورة يذكر ألذ -المخطوطتين للازازي

*     *         * 


-IV. : انسنم اله )
لم أجد لهذه الرسالة ذكرا في مؤلف من مؤلفات الرازي ولا ولا في مْرّجع



 أن يِكوذ قد حدث خطا في النعل - ولكني لم أظغر بطائل * * * *
: الصحتائف الالهية IVI










 * * *
: IVY
جاء في فهرس دار الكتب المُمرة لا ضم المقائد ، وهو شرح على قصييلة




سنة vor ه في عنفوان شبابه متُسـكا بالاخاديث المتواترة •

والذي تحصل. لدكي" أن هذا الكتاب ليس لفتر الدين لأنه توفي منت ڤر $7 \times 7$


 في علم الكلام
 الثلون
 * * *

## :








 واذ المعالم في الككالم هو نفسه المعالم في أصول الدار * * *



 اصول الدين للذونجي تلميذ الرازي ( دار الكتب المصرية 97 م مجاميع ) ؛

 الكتاب 》 معلم ه ه

*     *         * 


## r - الظلسفـة

: IVo

 ولعل اليافعي كان يقصد بهذا الكتاب كتأب (ا الملخص ه للرازي الذي

ذكره الا أنه وهم فذكر الملخص مرة أخرى

*     *         * 

: حداتق الحتاتق IV7
المؤلف الوحيد الذي عزاه الى الرازي ـ على حــب علمي ـا مو جميل



 المجلد السادس سنة 197 ص 199 ه ) وثالثة في جامع الزيتوتة بتونس ( المكتبة - العبدلية 18

*     *         * 


## : ـ شـح التصيعة التائية لابن الغارض IVV



 التصوف . • لابن الغارض •• لها شروح منها شُرح بحمد بن أُحمد الفرغاني
 الـازي توفى سنة 7 •7 هـ لم يمد لدينا مانع من رفض هذا الكتاب • * * *

0
: IVA
ذكره بروكلمان في تعداده لكتب الرازي
 - (riv ص)

الا اني عنلما رجعت الى مهرس المكتبة المذكورة لأتاكد من صحة قول





 - ( ( C -

*     *         * 

IV9 - الهــدي :

جاء في طبقات المنـرين للداودي المالكي في نهاية ترجية الرازي : ها قال
 عبد الــلام واختعر المذهب في كناب سـياه : الهادي • وقد بحثت عن هـــنه العبارة في ترجـا

 والا لذكره الـــكي حين ترجم للازازي وسرد كتبه • * * *


نسب هذا الشرح الى الرازي الدكور بدوي طبانة في كابها : الا البيان


 والحت ان هذا الكتاب لغغر الــدين الخوارزمي ( انثلـــر المخطوطلتين - المحنوظتنغن في دار الكتب المصرية - ا
: |A| شرح مقاملت الحريري :
الواقع ان مذا الكتاب لمؤلف مختار الصـاريا


 * * *
: م الصتصر الصعــاح

جاء في فهرس ليبزيج (



 * * *
V - التـــلديغ

> : تاريغ الــعول : IAr


 دائرة المعارف البريطاتية ( المجلد ه الــفـة
 تـد اقتبـا بعض النصوص منـه • Fragmenta arabia وتد الطلعت على الكتاب الثا:ني الذي مسماه مطاحب
 - تاريغ الدول اللفخ الرازي
 - PlV Personnages وكتب David Anderson في فهرم محفوظات-جامعــة أدنبرة نحت



وحين ترجم جرجي زيدان لفـئر الدين اللغة العربية أثار الى أُربعة من كنبه ثانيها كتاب تارين الدئ الدول الذي


 نجدها في كتاب ها اعلام العرب في العلوم والفنون ه لعبد الصاحب الدجيلي - $|r| / r$

 أما الآن فأتول إن هذه النصوص التي نعلها دي ساس هي الاس الاساس الذي

 قد توفى قبل صقوطـ بِغداد بنصف قرن * * *

1A\&
 الأي فل عن هذا التهرس
غير اني رأيت في كــف الشنون : ا قلوكد عقود الدرد والعقباذ في مناقب ابي حنيغة النعماذ • في مجلد لثرف الدين ابي التاسم بن عبد العليم ـ أو



أن يؤلف الفغر كتابا في فضل أبي هنيغة والثناء عليه •

*     *         * 

$$
1 \text { ـ ـ الفــلك }
$$

010 - ييست باب - في معرفة الاصطرلاب :

 بروكلمان ) فوجدت أن الكتاب لنصير الدين الطوسي الما
وزيادة في التحقيق أقول اذ كل ما الطلعت عليه من المصادر التي تذكر

 ص هسץ الذي قال : ال وهي مشتملة على عشـرين بابا ولذلك اشتهرت
 * * *

$$
9 \text { _ الطب }
$$

: الحاوي في الطب : 147
المعروف ان الحاوي في الطبكتابلمحد بن زكريا الـازي 6 لا لا لفذر الدين الرازي ، الا ان نسبة ا إرازي ه جهلت جميـل المظم ( عقود الجوهر ص 180 ) يعد هذا الكتاب من بين كتب ففخر اللدين • ولعله في هذا ثأثر بنهرس حكيم أو على علي الذي جاء فيه : ها حاوي صغير لفخر الدين الرازي - هب -

*     *         * 


## - 1 - كتب في موضوعات عــامة

: الاشاعة لاشرأط المـــاعة : IAY



 المتوفى سنةّ r|



 * * *
( اAA





 ولهذا الكتاب نسـختاذ معزوتاز الى صأمهـما الحقيقي ( الطوسي ) في مكتبة


*     *         * 

> 119 ــ انمودج العــوم :

جاء في مفتاح السعادة أذ سحد بن حمزة بن محمد شـس الدين الفناري

 الظنون : 》 وزاد محمد شـاه ابنت الفناري على حدائق الان الوار ( الذي مر ذكره



 العظم (عقود الجوهر ص 1\&q ) قد اتحم هذا النكتاب في عداد كتب الر ازي * * *

## . 19 - الانيس الميد الثمالبـ المستفيد






 وثاريخ الدول ليسا للرازي ، كما سبق يـان ذلنك * * *

## 191 - أوصاف الاششرافـ ( كتاب في اخلّل المتعرةة ) :

نسبه بروكلماذ الى الفخر ( الملحت


 للطوسي ( انظـــر كثشف الحجب والاستار ص الـيعة

وهو في المعادن.والاحجباد الكريهة :
 (


 * * *

11 - 11
r19 ـ شرح لمــت :

نسب هــذا الكتاب الى الرازي في فهرس المكتبة الــليمية باستانبول

 - دتم ا (IT

*     *         * 

198 المــين :




 -النجوم لنصير الدين الطوسي
ولا أطنها الا الحدى غلطات برو الـكا وقد مرت على ذلك أمثلة

*     *         * 

ترتيب عــام للكتب بحعب الاحرفـ الابجــدية



( رقم



- الاحكام العلائية فيالاعلام الـماوية ( رتم - الاختيارات اللالئية في الاختيارات
( أنظر الكتاب اللـابت)
- الاختيارات العــلائية في التأثيرات
( أنظر الكتاب الـابق )
( رقم ( O )


( رقم ••
'البـباوية
-'الاخخلاق
_ الأربعين في اصول الدين
- أماس التّديس
- أسئلة ثرنة وأجوبة منيفة (111

-     - أسئلة القركذ
-     - الإسـلة المنهة والاجوبة المنحة ( ألثر الكتاب الـابابت)
( أثظر الكتاب الـابق )
( رقم اص ص זا ) )
(الظر رسالة في التيي •• رقم 4) )
( رتم الا صم 11 )
(انظر الكتابالسـابقرقم11 ص44)
( رقم اAح ص 101 )
- الآيات الينات
- ابطال القياس
- أجوبة مسائل المسودي

ـ أجوبة المسائل النجارية

- احكام الاحكام
- أحكام البسملة الـساوبة

$\square$

( رتم
ـ انـثـربة
- العتقادات فرق المسلين والمثركين ( رقم •ه ص 111 )

- الاعجهاز
(1.س (
( أنظر الكتاب السابق)
- اعجاز الايجار
( رقم 140 ص 101 ) - آغاز وانجام

- أقسام اللذات






- البيان والبرهـــان في الرد على أهل

الزيغ والطفيان ( رتم

- يــت باب في معرفة الاصطرلاب ( رقم 100 ص 100 )

( انظر أساس التقديبس ، رقم ( )
- تأميسن التقديس
(
( دقم (IFA ( رM )
- التييان في المطاني

( رقم سا ص ص 4 )
- التحبير في علم التميير
- تحصيل الحت

ـ تـحصيت المصورات
$-100-$



(رقم
( رقم
( رقم ع ص ص
( رقم ه ص س عه )

- تفسير روح المجائب

ـ تـــــير سورة الاخلاص

- تفسير سورة: البقرة

ـ تـفير سورة اللانتهة

- التفـير الكبير
 ( $1 r \cdot$ •


(رقم 101 ص IMM ( رتم (
- التُسِير الواضـ

ـ التعـيـي الوسط
ـ التْصيل التصيل

- ( رسـالة في) التنبيب على (العضوالاسرار

المودعة في بعضآيات القرآذالككيم ( دقم 4 ص 47 )


- تتبيه الاثيارة

رقم 11 ص صar

— تنزيل الافكار - تنسوت نامه
( انتر : تعجيز الفلاسنهة ، دقم غس

- تهجين تعجيز الفلاسفة ( M ص




( V - ریم $1 \varepsilon$ )
- جداول بأرواح لكلدرجة مندرجات


- الجدل والكاشف عن أصول الدلآلّل
( أنظر الكتاب الـابق )


وفصول العلل

- الجمل في الكلام
- ( دسالة فخر الـــدين اللازي في )

جواب السئؤ العندللالة كلة الحلاج (ا انا الحق ه

- جوابات المسائل النجارية
-- الجوهر الفرد
- ال ( دمالة في ) الجوههر الغرد - الحاوي في الطب - حدأثق الالتوار
 --- ( رسالة في ) الهكم على أســرار الكهف بوما تدل عليه ••


 ( رقم (IVR (IVR )

 - درامي خداثيناسي - دراية الاعجاز
 - lov -




(1.r (
( رقم 100 ص Iry ) ( انظلر : أقــام اللذات ، رقــم
(va
( النظر : سداسيات الرازي ه
( انظم المكتاب السابق )









(IFv ion




( انظر الكتاب الـطابت )
- ذم لذات الدنيا
 - رد الجدل
- الرعاية
- 
- الرياض المونتة

ـ ــ زاد المعــاد
ـ الز

- ( رمـالة في ) زيارة التبور
- ستّن رازي
- ــ ( رسالة في ) الــئوال

ـ سـداسيات الرازي
-

- سر الانسرار

ـ

- الـر المكتوم في دنخاطبـــة الثـمس
( دقم ג ص 1ه4 )
ـ دـ دلائل الاعيجاب
- د دقائت الهتائق
- الدعوة الى طلـيق العلم

 - شرح أيات الايضاح للقزويني ـ شرح أيـــات الشـافعي الاربعـــة في

القضاء والقدر




( دقم 100 صم ITM )

رقم

 ( رقم ا




$$
\begin{aligned}
& \text { ( رقم רه ص } 10 \text { ) } \\
& \text { ( رقم •ه ص } 1 \text { ص } 1 \text { ) } \\
& \text { ( رقم } 11 \text { ( } 11 \lambda \text { ) } \\
& \text { ( رقم }
\end{aligned}
$$

- شُرح الوجيز
- شفماء المي والفلالف - ـ ـ الرسالة) الماحبية
- الصسحائف الالهية - ( دسالة فين) الصنعة الالهية والحكمة (انظر : ســر الاسرار 6 رقم • الربانية
(IrT (

- ضم المقائد

- الطب اللكبير

- الطريتة البهائية
( 19 )




 - ( اللساسالة ) الـــلائية في الأهــكانم (انظر الامكام العــلائية رقم vn الـسـاوية
ص
( انظلر : رسالة في زيارة التبور
- ( رسـالة في.) فائدة الزيارة


- فتوح الغيب

- ( الرمـالة ) اللفخر.ية في الوفق
( رقم سه ص
- ( رسالة في علم ) الفرلمة

( رقم 10 ص \& 1-8 )
- (رسالة) فرهـب
- فضائل الاصصحاب
( انظلر الكتاب اللـنابق )



( انظر رسالة في علم الفرإــــة ،
( انظر : الاربعين في اصول الدين ،

( رقم اساس ص •
( رتم 117 ص 180 ) )


( رقم : 17 (IrA )
دقم بی ص
- المــائل الاربعون

ـ المــائل الخسون
رقم 14 صم
( رقم V\& مص.





- 




- المالم في اصول المـالم المتا
- المعالم في الكلاملم


- معلم الاصول

- يختعر اعجاز الايجاز
- مختصر في الاعجاز
- المختعرة في المنطق - مختصر الصـمأح - مختصر في علم أصول الدين - المختص - مرآة الرجال


( رقم هه ص 1.1 )

( انظظر : تفـير مــــورة الفاتحـــة
رقم ع ص س ا

ص ש



( 4 ( رقم


- 



( 111 رقم A )
( رقم 1.1 ( 1 )

( 11 (رقم




( انظر : في النفسوالروح ، رقم غ』
(al
ـ ( رمـالة في ) النفس وتحقيق زيارة
( انظر رسالة زيارة القبور 6 رقـــم (va صه

 —. 14 —
( رتم 178 ص





( رقم

( دقم



- النوع الاول من الماني
- 




- المرد ( رسالة في ) الهيئة
- الورد
- الوصيـة

البابُّالثالثى


## الضل الأول



تبل البدء بالكلام ني الطرت التي يستدل بها الرازي على وجود الشه ، أرى ان أطرق بحثا له صلة بعا نحن في صدده 6 وأعني به ها الوجود والماهية مل أحدهما نغس الآخر ، أو ان الوجود زائد على الماهية في كل الموجودات - أم في نوع منها

## : 1 - الوجود(1) والماهيـة)

الخلاف القديم فيهما على ثلاثة مذاهب :
المذهب الاول - الوجود هو نعس الماهية في الواجب وي المككن على
 أنه في الواجب غيره في المككن وليس الوجود الا من قبيل الالالفا الم المتركة
 وعلى الجاسوس •• فاللفظ مشترك والمعاني والطبائع مختلفة •

 متو قفة على كصود الوجود والعدم 6 وما يتو قف عليه البديهي الولى ان ان يكون
 بدبهيا كان العلم بعغردات المكب بديهيا إيضا ( انظر المحصل ص ومعالم أصول الدين ص 9 - - . 1 ) .
(Y) مامبة الش - عند الرازي ـ مخالغة للماميات الاخرى لداته المخصو مـة


رهذا تول أبي الحسن !الاشعري وأبي الحـين البصري امْعتزلي (!" •
(1) اذا لم اجد يي كتابات الاشعري ما يدل على انه جعل الماهية نغـى


















- الموجودات ها ( نهاية الاتدام ص .










 ام البرامين بتول : n واعلم ان بعض العلماء أبتى تول الالشعري ان الو جود عين

 ماهيات زائدة على وجودها • وبعبارة أخرى : ان وجود اله نغس ماميته ؛

ومذا هو رالي الفارايي واين سينا (ث) •






 (VY/1




- (Y) (Y)




 18-/1









وقد قال أرسطو من قبلهما ها فأما الماهية فتير موجودة للقديَ
 الو كأن اله يفكر على غرار الانسان فيخلق الاهية أولا ؛ ثم يضيف اليها - الوجود بعد ذلك ه(
 الراوندي على المعتزلة بان شيخيهما ضرار بن عمرو وحنص الفي

 تسالى لا ماهية له( ) .
 فواضع من ميل الكـرهم الى ان المعــدوم شيء أي أذ (ا المـــاهية تمبق - (0) الوجود

المذهب الثالث - الوجود له معنى واحد في الواجب والمككن جميعا وهو آيضا زأُد عليها جميعا • قال الرإزي : وهذا رأي مائثة عظيمة من

(1) (1)
 (Y) انظُر المفيلسو ف المغترى عليه ـ ابن دشـد ــ للاســاذ الدكتود محمود






 (الميمان بن جرير الانشعري الدي كان بتول ان اله " "موجود لمعنى بقوم به " ( اصول الدين لعبد التامر البغدادي ص الشا (V) نهاية المتول (V/1 (

والآذ ما موقف الرازي من هذه المذاهب الثلاثة ؟
نجد الرازي في ابتداء حياته العلية متوقفا في هذه المسألة ، فنحن اذا
 العالم مـكن وكل بمكن محدث ،
 دخوله في الوجود ـ ـ حقيقة واحلة فلو وجب وجود العا لا لالم لوجب وجا وجود
 لا يكون وجوب وجود العالم كوجوب وجود الباري تعالى ? الباري (أي وجوده الشخصي الذاتي ) نفس حقيقته ، ولا يشاركه غغيزه في مويته ولا يشاركه غيره في سقيقته فلا يلزم وجوب وجود غيره 6 بخلاف


 الموجودات المثـاهدة مست رواية الل تبارك وتعالى • غير ان الفخر أحس





الا في هذا المرجع ولمل هذا الرأي هو اللاي ارتضـاه ايضـا التاضي عبد الجباد بن
 "ا ان صغة الوجود صغة واحدة في اللدرات الموجودة ه ( المجموع المحيط بالتكليف.

 وجود اله وماميته ( انظر - نلسفة المصور الوـــطى ـ للدكتور عبد الرحمن بدوي ص ع ا.1 )

الموجود من حيث المعنى الى الواجب والمدكن فيقال الموجود : اما أن يكون

 معناه ، فانا نعلم أنه لو طويت العبارات وارتنعت الأنارات كات كان العقل الصريِ

 زائدا على حقيقته ، و ونحن متوقنون في ذلك اللى أن يكثف الش الغطاء عن وجه الحت (1) •

ويـدو أنمذا التوقفقد لازمه أيضا مدة طويلة ، فهو فيكنابها الحمسـينهي
 ورأي التألين بأن الوجود مههوم مثترك وهجدجم 6 ثم ينمي المسالة بقوله :


 فني المباحث المثرقية مثلا يرى أن القول بأذ الوجود منهوم واحد مشترك


 ان وجود الشا زائد على ماهيته ، فهو يقول : ها بل الانصاف أذ الذي ذكره
(1) الاششارة . ا ــ .




$$
\begin{aligned}
& \text { - |N/1 (0) } \\
& \text { • YY/ ( } 7 \text { ( ) نغس المصـد (Y) } \\
& \text { • نفس المعدو (Y) }
\end{aligned}
$$



 (ا وقد اتفتت الفلاسنة المعتبرون على فــاد هذا الاحتـال اليه .طائنة دن حذاق المتكلمين ه(T) .
 D الوجود من حيث هو وجود 6 محذونا عنه سائر العوارض 6 طبيعنة واحلدة













الانساني 6 .مع الذ عالم الغيب غير عالم :المهادة(ه) •
( ( H ( H (
-نغس الممـدر










 الوجود صفة له تعالى زائمة على ماهيته ، وأشار الى أنه بدل رأيه في هذه

- المــألة (Y)

الا أن باستطاعتنا أن نقول : ان رأي الرلزي الحقيقي هو أن مـل هذه
 الانسانية ، والدليل على ما أقول هو أن ابن تيمية قد نقل عن الرازي ألما أنه قال في كتاب ها أقــام اللذات (A) : ان العلم بالذات عليه عقدة وهي ها هل




$$
\text { الانعلم بين مـنتي 90ه و } 1 \text { هـ ـ . }
$$




 في اكتر كتبنا " ودغم ان الرازي يقول ان هلا المنهمب هو مذعب ابي هانــم


 (A) ذك الرازي رايه في المطالب العالية في الكـاب الاول الذي التهى من
 ( انظر المولغات ) .

الوجود هو الماهية أو زائد على الماهية . . ( ثم عال ) من الذي وصل الى الى

 طريقة القرآذ من عدم التعمق في الامور الالهية وتسليم علم ذلك الى الى الشّ
 وذلك خاصة في كتاب أقسام اللذات ووحيته
 أو المتكلم ثم اتهى متوقفا ولكن توقف الموقن بعجز العقل عن استكناه -تلك الحقائق

## * * *

## 

تعددت الطرق الى الله وانثـمبت الى ثلاثة فروع كجرى وهي :
طريق الاستدلال المقـلي - وهو يشمل مسلك الـلك الفلاسنة 6 ومــلك

 الوحي هي السبيل الوحيدة الى معرفة وجود الشا 6 أما المقل فليس بذي



 * * *
( 1 ) موانتة صحيح المتولل ـ لابن كبمبة 1/11 .
 ص PYY وما بعدما


i أ ـ مسلك الفلاسفة الاسلاميين
وأقصـد بالفلاسنة الاسلاميـن : النارابي وابن سينا ومن تبعهما (1) ، والا



 هذا الوجود العام وجودا واجبا نقد وصلنا الى المطلوب 6 لان مذا اللا الو
 مـكن فله علة هي بـبـ وجوده ء فانا نـتثي في مـلــلة المعلولات والملا


 الدين الطومي ( انظر تجريد !الاعتقاد للطوسي وشُر ابن المطهر عليه ص - (100-108
: (Y).
1 - دليل العلية المبني على ان العالم حادث له اول وبداية ، فلا بد له
دمن محدث . .
「 واحدة بالذات خارجة عن هذا العالم وتؤر في تركيبه وكثرته .
-
 غير مرني - وهو النفس - ككذلك تدل آثار التدبي في العالم على
وجود مدبر له لا يرى .

( النظر متدح الدكتود محعد عبد الهادي ابو ديدة لرـــانل الكندي الغلــفية
وابي رشـد يسـتـل على اله بدليلين : الإول دليل العنابة او الغائية ، والثاني




ولك ان تعرضى ينه وتلحظ عانم الوجود المحض ؛ وتعلم أنه لا بد من مو موج بالذات وتعلم كيف ينغي أن يكون عليه الوجود بالذات • فال المالي التبرت عالم




 لكن هذا الباب أوثق وأشرف • أي اذا اعتبرنا حمال الوجود فئهـه به الوجود



















أن نعرف هذه الحاجة الا اذا التفتّا الى العالم المحــوس (1" . أبو البركات البغدادي هذا الدليل بقوله : انه لا من جـلة النظر في العــلة - (r) والمعلول

والواتع أن نظريتهـا هذه تعود بأصولها الى لا أفلوطين هه ومن قبله
 نظـرة الفيضن مستخذدا الجدل النازل ـ فانه استخدم قبل ذلك الجدل

 الحواس والتجربة الماشرة ؛ فقرد رفضها والقول بأن ها الحق هو هو المو والموجود هو الحق ولا حق الا الموجود في نظر العقل هـ ه ولكن هذا الموجود ليس كائنا مجردا 6 وانما هو فلك مستدير تستوي جميع جهانه في كل كل
 -في المقل كيّير في الحس (م)

*     *         * 


## (1) ب مسلك الفرآن ومسـالك المتكلمين (1)

ان مسلك القــرآذ مِقوم على لفت أنطار الناس الى عجائب الصنغ في



( انظر (

 الموجودة فسمن كاب الدكتود عبد الرحمن بدوي ( أفلوطين عند العرب " - ( Pr






 والدليلان يمكن مزجهـا بديليل والحد(1) يسمى بطـي









 غير بان وثوب من غير ناست فـالاحرى أن لا يوجد هذا المخلوت العجيب

دليِل الجوعر الغرد ) . اما ابو منصور الماتريدي فله ادلة اخرى اخذ الثرما عن

 - ( rr - 1 A
( ( ) .داجع كَاب ע النبلــو ن المترى عليه . ابن رثـد ه للدكود محمود

$$
\text { تاسم ص } 10 \text { - } 17 \text { - }
$$


( ) ( ) كالباقلاني المتو نى سنة
 الدين " ص 19 •
(0) منامع الادلة لابن دشـد ص | $10 \mid$ -


فهذا الدليل الترآني دليل أول للمتكلمين 6 والدليل الثاني هو
 مؤلفة من أجزاء لا تنجزأ أو أو جواهر فردة • والجواهر الفردة مدحدثة لأنهــا لا تنفك عن الاعراض ؛ والاعراض حادثة لأها تتغير ، وبـا أن ما لا ينغك عن الحوادث فهو حادث فالجوامر مادثة ك هاذا كا كان الجمبم مؤلغا من جواهر


- مدحدث وهذا المحلـث هو الثُ تعالى (r)

والدليل الثالث هو المسـى بدليل لا الواجب والممكن ه • وهذا الدليل



 بالحدوث في وتت دون وقت وعلى هيئة دون هيئة أخرى و (18) اللمع يي الرد على المل الزيغ والبدع ، لابي الحــن الاشعري ص

- 18 - iv


 الدليل ص



. Pr - YI اللدكتود يحيى هويدي م

 أبو المعـالي في دسـالته المعر فة بالنظّامبة \& ( مناهع الادلة م

يقول الككاجباذي(1) : ه( أجمعو! ( أي الـــوفية ) على اذ الدليل على الش


 ابن عطاء : العقل


 لأنه ضـل عن نفسه(


 التي تفيض في نفوس العازفين • وتلك المعرنة اللدنية هي التي يمكن تسـيميا
 على التأمل • ثمُم رأوا أذ يعضدوا منهجم بنصوص من الكتاب العزيز
.

(
















- صراحة مـا استشههدوا به
*     *         * 

د ـ مسلك البدامــة والفطرة
ان الغطرة الانسـانية في أبسط الناس عقلا وادراكا تهلي الى ان لهـا
 وأدنى التفات من العاقل غير ألمتعب 6 الى تفسه أو الى ما حوله • يسوت اللى الاعتراف باثله مبعانه وتعالى • وقد الستدل بعض المـلمـلمين على أن





وانظر ايضـا نتد طريق الصو فـة في كاب ها الفيلسو ف المترى عليه . - Yq - V


 النغوس معرنة هوبته طبعا من غي تعلم ولا اكتـــاب " .
 (0) موافقة مـحيع المنعول لصريع المعقول لاين تيمية 1/0 .

والغزالمي(1) وأبو المعين النــفي المـــاتريدي(r) والثـهرستاني (r) وابن عطاء


وفي الفلمنة الهديثة نجد اثنين من أعنم الفــلاسفة يقولاز بذهب
 بانضرورة كل عا نشـاهده ونلركه بالحواس الظاهرة والما والبالنة . . أظهر المو جودات










 .

 لم مرد التكليف بهعرنة وجود الصـانع وانها ورد بهعر-نة التوحيد ونغي الثريك :



- الاستدلال بالحوادث ا

- YPV ص ( (0) المتو فی مسنة .

الوسيطل ص 17 ) .




- (l|r

الفطــرد : فديكارت ـ وان استتد !لى الدنيل الوجودي ني ابـتدلاله على وجود اها ــ الا ان مذا الدليل مرجهه الى فكرة مغروسة في النفس سابقة
 النككرة ولدت ووجدت معي منذ خلقت كا ولدت الد الفكرة التي لدي عن


وكاتت" قد اتتقد الادلة المقلية على وجودالشا والقام مكانها أسمانسا أخلاقيا بنى عليه وجود الله ه وهذا الاساس الاخلاقي فطري في النفس الانسانية(Y).
(1) لاتأملات في الفلسنة الاولى • لديكارت . ترجمة الدكتور عثمان امين

- 100 (
(Y) انتقد ע كانت ه الدليل الوجودي الذي بــــنـبط وجود الموجود الكامل
 محموولا ذاتيا تختلف المامية بوجوده لها او علمه ؛ واتما مو تحقق الما الماهبة ؛

 ليسى حتما الموجود الكامل او اله ؛ بل تد يكون المادة او العالم واعترض على الدليل المبني على وجود النظام في الكون بعدة امتراضـات
 مادته . فاذا بان خعف هلم الانادلة الجه كانت الى الاخلاق فرانى ان الان الانسان







 العقيدة في الجزاء في المستقبل اي الخلود فلا بد ان منـئىء هلا الشـعود خالد ؛

 $\rightarrow$


هذه هي الطرق الموصلة الى الهُ تعالى ؛ والمتراوحة بين قطبي البرامين العقلية البُحتّ والبداهة الفطرية المحضة . فماذا كان موتف الرازي منها

وأي الطرق انتهج ؟
 هذه المسـالك ونقول انه هو الذي كاز عليه الرازي ملموالل حــــــاته والذي





كما في بمض كنبه •







- التــر

من الطرق الاخخى • ثم نعود ثانية الى عرض طريقته المرتضاة •

وقد انتقد ازثلدكولبه مذا الدليل الاغخلاقي بأن وجود التــانون الاغخلاقي
 فـرت في العصر الحديت بانها وليدة التطود العام ( المدخل الى الغلسغن ص
. (Y\{Y - Y\{0

 ححجمه ( ( ${ }^{\text {( }}$ مجلدا ) ، وطول المدة التي استغر تها تأليفه والتي اراما حوالي عشر دـــين ، وهي مدة كافية للنـــبان وتفير الراي •

## 1 ـ ــ طرى الفــلاسفة والمتكلهــين

جمعنا هذه الطرق ههنا في فقرد واحدة ؛ مب اتنا فرقنا فيما مضى بين




 الالاعان والحلدوث • ثم هذه الامور الثالاثة الما الما أن تعتبر في الذي







 فاعله ، وما يلز على علم الفاعل فهو اولى بالدلا والفخر ـ وان جعل هذا طريِا خامسا ــ الا انه قال : انه يرِع في الواقع

 المتكلمين (


( على
 المالم في اصول الدين ض

الى الطرق الاخخى(1) • وهو في هذا تُريب الثبه بابن رشـد في مداوله






 : (r)

وأعتمد ان الرازي هو صاحب تُسيم أدلة وجود الله بالنظر الى المكانـ
 قبله أثار اليها بهذا التقسيم والتبويب(r) فلنعد الى هذه الطرت لنعرف طبيعتها :
1 - 1 وابن سينا ، أو ها دليل الوجود ه ه ه والفخر قد أشار الى هذا

 وان لم يشر الى مثلا مرة اخرى • ونهن نستطيع أل نثبت ألن الرازي يقصد بهذا الدليل دليل العلاسفة ه هوان لم يصرح بذلك


 ولا ذكر ابو عبد اله الوازي أدلة البات الصـانع ذكر أربعة طرق : امكان اللدوات وحلدونها وامكان الصغات وحدوثها " ( تغسـم سوردة الاخلاص - لابن تيمية - (YY)
(§) (§ ) نهابة العقول /

في كتبه الاخرى ، وذلك بالبيان التاني : يقول الرازي في شُرح
 وكل موجود فهو الما واجب لذاته والا ممكن لذاته ، فان فـل فصل في الموجودات واجب الوجود لذاته فذلك هو المُلوب 6 والو واذ كان
 فلا بد من الانتهاه الى موجود واجب الوجود الود لذاته $ا$ وذلك

 الما واجب الوجود أو مـكن الوجود أو البعض واجب والبعض ممكن • لا جائز أذ يكوز الككل واجبا لأنه ثبت بالبرامين القاطلعة ان البات موجودين واجبي الوجود محال • ولا جائز أن يكون

 الممكنات فهو واجب. الوجود فثبت ان واجب المبا والحد ، وثبـت ان جملة المدكنات معتاجة في وجود وهما الى واجب

 عنه الرازي منا هو نفى الدليل الذي ارتضاه هاريان هذان الفيلسوفان بل ان عبارة الرازي في 》الاربعين « تكاد تكون هي عبــارة - ابن سينا في ال النجاة

 - $1 . \mathrm{A}$ و
 . ( 0 (


- Y Y (



 ولك أذ تعرض عنه وتلحظ عالم الوجود المحض وتعلم انه لا لا بد من موجود









 حيث انه موجود يشهد بوجود موجود واجب الوجود لذاته الها
فهذا ما قاله ه ثم رجع هذا الطري - ما سواه على وجودهد
 اذا قلنا : الموجود : الما واجب لذانه أو ممكن لذاته ، فان كان مـكنا لذاته





 دون النظلر الى انها متحقفة او غيم متحتقة .









 على الموجودات الحاضرة ليصح ويصبح مقبولا •
غير ان هذا النقد لم نجده الا في المطالب العالية ، الما في كتبه الاخرى
 أخذ في تلك الكتب بهذا الدليل • غير أنتا نستدرك فتقول : لعل الرالزي


 الالصمراف عن الاجسام المحدثة ، ولذا نقد وصف دليل الفلاسفةَ بالوصـف الحقيقي فقال عثه انه دليل المكان الاجسام
وأيا كان الامر فقد أخذ الرازي بهِ بها الدليل في معظم كتبه ابتداء من الاليـارة حتى المـالب العائية(م) .
*     *         *             - 11 - المطالب العالية ( 1 ( 1 )



r - امكان الصفات - وهذا الدليل في الحقيقة هو الدليل المسمى بدليل الواجب والمـكن ، ذلك ان الرازي مين يشرح مذا الدليل يقول : ها قد دللنــا على ان الآجــام بأسرها متسـاوية في تمـــام
 فلكا والارض بـا به صار أرضا ، أمرا جــأزّا • فلا بد له من مخصصص 6 وذلك المخصص الن كار كان جسها افتتر في تركيبه وتألنه



 من الاجهسام بوضع معين وشـكل معين وخامة معينة 6 من الامور

الذي سـلكه الشبيغ ( الي ابن مسينا ) في مذا الكتاب في معرنة لمه وصغاته اجل





 - | |Y| - I - . . ولا ملك ان ملا الوارد في التغـيم الكبير هو نغس ما عناه الفاداني حين ثال : (\$ فاذا اعتبرت عالم الخْق فأتت صاعد ؛ وان اعتبرت عالم الوجود المحض









الجـــأزة ومن المـكن أن يكون على وضع آخر وشـكل Tاخــر
-وخاصة أخرى




كحقيقة مسـلةة ، وانتقد القائلين بها(1) ه
r - هدوث الذوات - وهو دليل الجوهر الفدد 6 في الواقع ؛ وقد سلف اندليــل الجومر الفرد مبناه على أن العـــالم مؤلف من الجواهر والاعراض وان الجواهر لا تنغــك عن الانع


لا تسبقها ، فالككل عادث • والحادث لا بد له من مسلث • لا لا




 ومو.اء كان هذا الدليل مستندا ه عند الرازي 6 الى فكرة الجوهر الغرد
 بحدوث الااجصام•• ويمناز دليل اللازي - حين يسقط الـجوهر الفرد من
 ومن لا يعترف الا بالمصم
 الاشــادات YI/ - كتاب متأخر
. الاربعين في اصول الدين ص
 وما بعلها
;لكني من جهة اخرى أرى ان أخذ الرازي بهذا الدليل ( وخامــــة في في

 - كـا سيأتي يـيان ذلك في با بال العالم

ع - حدوث الصنات - سنؤخر بحث هذا الدليل هتى نتشي من عرض
 الذي بسميه الرازي بطريتة القرآن ، وهو الذي ارتضاه في آخر

## * * *

ب - مسلك الصوفيـة







 معرفة الحق







 عارفا بدلالة كل جزء من أجزاء اللسموات والارض على ولا وجود اللّ 6 والثالثالثة
 هحباب(r)
ونلاحط في التفسير الكيير خامة انه يميل 6 في بعض المواضع 6 ميلا

 كافية ، بل لا بد من تجاوزها الى مرسلة التصوف ،
 علوم البالمن المتأسسة على الاشراف على هقائق الامور(n) .
وتد سار ابن الخطيب مع الصوفية في هذا الـيـيل في كتاب من أقد
 التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) والتفسير الصغير (أَّمرار التنزيل ) • ثم عاد اليه مرة اخرى في Tخر كثاب ألهه وهو المطالب العالية ووصنه بأنه الهر طريق
 السبيل على طرت الالامتدلال المقلية ، بل المتحسن أن يعرن بها فتكون اللا فلا . الامتدلالاتت عاصمة من الخطا ومقوية لمسلك الصوفية(0)

> - IVA-IVV
> • اسرار التنزيل (r)

وهذا الجمع بين الطرقيني عمل جيد من جــانب الرازي لأن في القلب أحيانا بلسـا لـا يعانيه المقل وـقف عنده •
ومجمل اققولا ان المخر في هذه المسـالة قريب الثبه بالغزالي 6 ولمله - تأثر خطاه

## * * *

## ? - مسلك البـــاهو

جــاء في شرح الدواني على المقائد العضـدية : ها فان قلت ، قد ذها

 - الاشتخاص في معل المنع،

والحق انيي لم أعثر للرازي على عبارة صمردة تدل على ألم أنه يذهب هـا






 أيضا عارفا به في فطرته دون ان يِتاج الى استدلالات عتلية.

 المتول ( 1 )

(
 كان من أصحاب هذا المذهب في بعف الاحيان







 قول الرازي في المباحث المشرقية يؤيد ألما ذهبنا اليه : قال الا ومن الناس من


 دالة على الذات وعلى العالمية وهي طريقة - من تأملها ورفض علا الباطلة - وجد نفسه مفـطرة الى الاعتراف باثبات المات المدبر عند مثـاهدة خلقة - أعضاء الحيوان ه(

*     *         * 


## د ـ مسلك الترآن

يندرج تنحت مذا المسللك دليلا : حدوث الصفات ( دليل الاغتراع ) الذي
 الثـار اليه في المباحث المثرقية ونهاية المقول ، والذي يمكن الا الدليل الاوله ، ولذا فا نا نرى الرازي يكتغي في بعض مؤلفاته بدليل ـحلوث

$$
\begin{aligned}
& \text { - ll الت/r/ (1) } \\
& \text { • المباحث المثرقية (r) (r) }
\end{aligned}
$$

المسات وبشرحه بـا يدل على أنه يرى اذ الاحكام والاتثان ممتزج بحدوث

 بدأ يشعر بخطره وامتيازه على الادلة الاخرى وأنه يفضل كل كل البراهين التي


 والنجوم والقمر والثمس ، وكيف أنها خلقت على أجمل نظام وأن لكل - مخلوق غاية يستقها
 أولا أن للالهيات طريقين : طريق اللظر والاستدلال وطنريت الرياضة والمالماساهدة

 وهلوث الذوات حتى اذا وصل الى شرح الطريق الرابي وهو حدوت الـا







 العالم الاععلى والاسفل ، ومن ترك التع التمصب وجرب مثل تجربتي علم أذ الهق - ${ }^{(r)}$ (

$$
\begin{aligned}
& \text { - AP/Y المطالب العالبة (Y) } \\
& \text { • } 11 / 1 \text { (Y) نفس المصلو (Y) }
\end{aligned}
$$

ثم سار الرازي في هذا الشولـ حتى آخر حيانه فهو يقول في كتاب أقسام اللذات الذي ألهه بِد الباب الاول من المطالب العالية(1) : ها واعلم أني بعد


 رب الماللين ثم المبالغة في التعاليم من غيـ خوض في التها
 !بطُرق الكلامية والمنامج الفلسفية فما رأيت فيها فائلدة تساوي الفائدة التي


ومن الواضح أن الرازي استمسلك في السنين الاخيرة من عمره بيرامين



 من الثـكوك والارتباطات واتجه الى طرلقة القرآذ فيها بغرعيها ؛ الاختراع

وإلعنـاية
ولقد أوجز الرازي ميزات طريقة القرآذ وفائدتها في أربع هط :
 والكثرة والتوالي يفيدان القوة •
(1) انتهى من كاليغ المتاب الاول من المطالب المالبة ، وهو الجزء الالمي


افسام الملدات سنة §. 7 هـ هـ
(Y) (Y) نص ذكره ابن قي الجوزية في كتابه
 . انظر نس الوصية يـ ملحق الر مـالة (

وان الانسـان لا ينفلك في شيء من أحوالد عن مشـاهلة شيء منها ، سوراء
 أنهارسة تفيد الملكة الراسسخة ه،



 العـادة والتوجه اللى الله (1) ه

## والقرآذ في يانه لهذه الادلة قد انتهج منهجين :





 -الارض والسماء (Y)
والابتــداه بالاشرف فالاثــرف نازلا الى الادنى فالادنى كمــا .في
 ان أنذروا انه لا اله الا أنا فاتقون • خلق السموات والارض

 لا تحصوها ان الش لغنور دهيم " (r) • فاستدل أولا بالسموات ثم خلى

$$
\begin{aligned}
& \text { واسرار التنزيل } 00 \text { - ب . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • | / / / النتحل ( } \mathrm{H} \text { ( }
\end{aligned}
$$

 ذتثر الارض وانهى الآية بقوله : ها وان تعلوا نعسة الش لا تحصوها وأخيرا أود أن أثـيم اللى أن الرازي



 واجبة الحلوث والحصول لان الاجبسام التي تلمقها هذه الصنات الوات مشتركة في
 لا علاقة له بالجسمية ، والا اتصفت به جميع الاجسام 6 فلا بد لها من
 خصه بالقوة على التأثير • فاذذ هو ليس بحسم بل هو خارج عن كل الاجــام•
 والحدوث والذي أشرت اليه حين بدأت الكلام في موقف الرازي من أدلة - الفلاسنة والمتكلمين

وان اعراض الرازي عن الريط بين ذينّك الدليلين في كتبه المتأخرة يماشيي

 - في الجـسية مسـالة. فيها مجال للاخذ والرد * * *

## r

اذا استطعنا معرفة وجود الثّ فهل نستطيع معـرنةٌ حقيقة ذاته تعالى ؟

> اختلفت الاتقوال ههنا على ثلاثة :







- ( \&ท
(Y)




 درل حقيعته فاطعة بالوجود المنزه عن صغات الا فتقار ") ( العتيدة النظامية - (17-10 (0) (0 تال الغرالي في مشكاة الانواد : ان الثه






الغربية - يرتراند داسل IKA/Y

 ( قرة السين في جمع البين - مسخطوط ص § § ) .

 للرازي ) . وهدا الرابي هو ايضا داي ابن عربي ا انظر متدمة الدكتود ابو العلا





وحجحعهم في ذنك متختلمة بحــب اختلالن مذاهبـم 6 ولكن يمـكن ارجاعها
† ا اللِجود وهي الازلية والابدية ، والسلوب كقولا والا الا انه ليس بيسم ولا جوهر ولا عرض 6 والاضافات كاللالمية والقادرية (1) ه ولكن الذات شيء ومذه الالمور شيء آخر
ب ــ الثه تعالى غير متناه في ذاته وني صغاته ، والعقل متناه فيهعا ، والمتناهي لا مبيل له الى ادرالك غير الم المتنامي
ج ـ ـ اذا كان الانسان عاجزا عن معرفة نغسي وكنه الزمان والمكان نكيفَ يستطيع أل يعرف خالق منه الاثياء (r)
الشاتي - وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة والانشاعرة والماتاتيدية الى ألها معلومة (t) ، واعتمد أكَرهم على أن وجود الشه عين ماميته ، فاذا عرفنا
 وترجمة الدكتود ابو العلا عفيفي ومن مؤلاء الفلاسنة جون لولم



.


(0) (0) نسب يحيى المغربي هذا المذمب الى المانريدية ( قرة العين ؛ مخطوط





وجوده فقد عرفنا ماهيته • بل ذهـوا الى أكثر من ذلك اذ قالوا : اذ الش



وبعض المتأخرين الى القاضي ابي بكر الباقلاني * * *
 وجود اله عين ماميته وبان الش يرى يوم القياهة . اهما مو فت المعتزلة فيدفعنا


 وخصومهم تد تعلوا عنهم ملا الراي ، ملى ان منالك اشمـادة في ( الا'نتعـار ا









 ( المرح الماصد
( H ( H (








ولقد أخذ الرازي بكل مذه المذامب الثلاثة ، ولكن على فترات متتالية
من حيــاته :



 بسعرفته الذاتية • وتد عقب ألرازي على هذا الكلام بقوله : لا ومو في عاية

- التحقيت في هذا الباب ه(r)

أها في أكثر كنب (ז) فنجده لا يقر ما ذهب اليه أولا ، ه بل يميل الى المذهب






والاحـــان والانعام والـــهوات والادض وما بينها ، وان اردت بتولك : ما هو 6




 تدل على راي كل من ذمبوا المى دؤـية اله بوم التيــامة .








 الالهيات اذا اتنهت الى هذه المفايق فهيتئذ تدهش العقول وتتف الافكار ؛ -وليس بعد ذلك الا الالتجاء الى الى لا



 طريتة القرآذ وعدم الخوض والتعمق في المباهث الككلامية والفلسفية الدقيةة - المثتعبية

*     *         * 


## الفصلالثاين



## أ الحسكام عامة في المفــتات

$$
1 \text { ـ الاسم والصفــة : }
$$


 في المدلول ، أم ان الاسم هو الصفة




 الاسماء والصنات اله تعالى ؛ قد انشعبت الى ثلا

 والمعتزلة (†) الذين يرون أن كمــال الهُ تعالى في وحدانيتــه 6 ووحدانية
(1) هذا ما يقوله الرازي ؛ غي الن منالٌ من يقول : ان حقيعة اله فم

 ( يقصـد الرازي بالصـفات هنا : الصغات الزائدة ملى الدات القائمة بها
 آخر . وقّ ثرح الغزالي راي مؤلاء النفاة بقوله : ا مؤلاء ــ وان انكروا الصـغات
-نقتفي التّزيه عن كل زائلد فتى عن الصنات (1)

ولم يشبتوا II ذاتا واحده - فلم ينكروا الا فعال ولا كثرة السلوب ولا كتر؛





 هلا الوجود مع مـلب 6 وليسى ولا واحـ منها موجبة في ذاته كثرة البتة ول الم


 على معنى مغرد على حدة 6 بل المنهوم منها عند الحكهاء معنى واحد وذل
 ويخطىع ابن حزم من يطلت على الها لغظ المغات 6 الانه تعالى لم ينس
 صلمن الله عليه وسلم ولا كلام احلد متر المسحابة ، وينتتد الفكرة القائمة علم


 (1) اذا نغى الممتزلة الصفات الزائدة على الذات فهل معنى ذلك انهم


 يتول الشـهرسـتاني في نهاية الاتدام الى تمطيل الحـانع عن الصـنع والمـنع عن الصانع 6 وتعطيل الباري عن المـغات الازلية التانيألمة بذاته 6 ومنها تعطيله عن الصـفات والاامسـاء ازلا .ا نهــابة الا.قدام ص
 (
 تعطيل الصانع عن المــنع
عد ان الحت هو ما ذكر• الدكتود مهعود قالسم من ان المعتزلة.لم ينكزوا

وقول ثالث هو اثبات الأسساء والـــفات ؛ وعليه كثير من المتكلمبين (1)
 واذا حصرنا الجحث في دائرة الاشــعرية نجد الباقلاني يرى اذ أسهاء انّن

 يــــل أسماء هي صـفات في الوقت نفسه ، وذلك مثل : القادر والحي الراجمعين

 بالاسـاء هي الصنات الخبرية مثل اليد واللين (0) • ومعنى هذا اذ الباقلاني

اللصفات وانما انكروا الصغات الزائدة التألمة بالذات ، وان علينا الن ننصفمر ولا نرميهم بالتعطيل لمجرد انكارمم هله الصغات فدا فـرا فعهم الى هذا الانكار مو











. لوامع المبينات ص (I ( I (

- النته الالكبر لابي حنيغة ص (Y)
- YY . التههيد • طبع بروت ص (Y) (Y)






يرى أن هناكُ أُسـاء خامـة مثل الشا والموجود والقديم 6 وصـاتات خامـة وهي




 موقف البغدادي اذ يينا ان الأسـاء تتنز لمنزلة الصـفات فالاسم صفهة في









 فهي مأخوذة من أسمائه : الحي والتدير والعليم ، والتسم الثاني هو العسان

 واسسهاء تعود اللى افعـاله ، نهو متفق في الوافع مع البافلاني اللذي ادمع
 - . أصول الدين للبغدادي ص ( (Y)




- ( الامسماء والصغات للبيهعي • مطبعة السعادذ بمصر ص (7)

الخبرية التي ورد بها النقل ولا يـكن الالمتدلالل عليها عقلج"(1) ه أما الغزائي






 الصنة فغير مقصورة على الولاية ولكنها على ضربين صنات الات مدى لا يتأذى

 يوصف بصـفات المدح حتى ولو لم يرد بذلك اذن منه • فاذا كان الان الامر كذلث
 أن لنا أذ نصفه بالاوصاف الكاملة كالمسعد والثـشقي ومقيل العثرات 6 حتى ولو لم يرد بها نص شرعي(Y) • والاسـهاء المنـوص عليهــا ترجع ـ ـ عند
 صفات المعاني : العــلم والقدرة والهيــاة والارادة والــمع والــــــر


 ونستطيع ان نقول ان الراني قد استقى مذهبه من مجهوع ما قالــ الباقالي والبغدادي والجويني والغزالي 6 وخاصة الأخيد • فهو يعقد في لوامع اليِينات فصـلا عنوانه لا في الفرق بين الاسساء والصمات هي يقول فيه :

ان المتكلبين قالوا : ان ها كلى ماهية فاما أن تعتبر من حيث هي هي أو من حيث







 أحزاء الذات ، أو لأمر خارج عن الذات ه ه ، ألما القسم لألؤول فيقون عنه انه







 في الواتع نفس كلام المام الحرمين الذي ذكره في الارثشاد كـا سـت •
 حمقيقية(0)، وكان يرى أول أمره أذ ها لم يرد فيه من الانسهاء الملاق ، فلا











 ما يطلت على اله تعالى من أوصاف آلكمال والنعظيم مما لم ينص عليه •

## -




عنه لو لم يكن للرازي فيه ـ كـا يـدو لي ـ موقفان •

ذللع أذ المذاهب فيسذه بلمسالة ثلاثة : فجمهور الأتـاعرة(8)(الملاتريدية(ه)
• ص









- الألفاظل ، وانما عبلو المسميات(1)


 بالامسم التــمية وهذا مـا لا نـكره فيحمل الاطالاق في الأسماء على المسميات•



أ الرازي تد رفضه

 هو الموضوع للدلالة ، وأن الموضوع للدلالة لا بد له من من واضـع ورضع

 يعد تسمية وكلمة زيد هي اسم والمولود ذانه هو المسـى 6 ولا ثلك ولك أن هذد

- أمور متخالفة)

وبعد هؤلاء جاء الرازي فكان له في هذه المسالة رأيان : أحدهما في نهاية


ونهاية المتول للرازي VY/r



- IV - المتصـ الاسنى ص (


 ان الاسم هل هو عين المستي أم لا مسبوت بتصو



 مغايرة لحقيقة الجدار ، وكذا لفظال السماء والأرض وغيرد المّما م ا والما الثاني :
 اسما لنفسه من حيث هو امم ، كاذن الاسم هو المسمى ؛ فهنا ما عندي في


الا أن الفخر في كتابين آخرين أحلمـا متأخر قطعا عن نهاية العقول وهو






 اشككال 6 ومو. أن كون الآسم اسها للمسهى من باب الالسم المفالف 6 آلحد



$$
\begin{aligned}
& \text { • ( } 1 \text { ( } \\
& \text { - 1.A/1 ( التغسـم الكبر ( } \mathrm{H} \text { ( } \\
& \text {. 1.N/1 (P) ال-غــــر الكبير ( }
\end{aligned}
$$







 والأخبار هو اثبات الأسـاء الكثيرة ، فالقول بأن المراد منها هو التسميات
عدول عن الثاهر(r)ه .

## * * *

والفرق بين مذهبه في هاية العقول ومذهـه في التفسير ولوامع البينات

 - غير المـسـى

واليا ما كاذ الامر فعلى المذهبين يكون امّم اللث غيره ، أما على المذهب


 فالاسم بالنسبة اليه غير المسـى المي


 الذي اعتّت فيه الرأي الأول •

*     *         * 

$$
\text { ( } 1 \text { ) لوامع البينات ص ץ . }
$$

- المـر الــــبابت ص (Y)


## -















 وما بعدها
(Y) وكان ابو الهليل العلاف يقول : ان الش عالم بعلم هو مو وتادر بعلدرة








 المتزلة من ان الصغات عين اللات وغير زائدة عليها ( تجريد الاعتقاد للطومئ
 - 1 1 1 P P

وجعلوا كل واحدة منها مستقلة بذاتها • غير اذ أتباع واحـل ما لبشّوا أن


 الجبائي وأتباعه • أما فلاسغة الاسلام فتد ذهبوا مذهبا تريِا من مذهب المعتزلةً فأنكروا تعدد الصغات ، ولكنهم لم يمنعوا الطلاتها ، الا أنهم يرون الا
 الايِجايـة الذاتية صنات زائدة على ذاته قائمة با قديمة قدمها لا هي هو ولا


 الالهية ، فحاول أذ يجمع بين طريتتي التشبيه والتنّيه بطريقة فذة ، فصلها
(V) وتال اكثرهم بالحياة ايضا ( المتزلة - لزهدي جار اله ص ( )


( ( )




 اللغدادي ص ط



 المعين النسفي الماتريدي : بحر الهكلام ص IY - IY والتمهبد في أصول الدين ؛ Y Y 7 الآتسري والماثريدي فقال ان مغات اله لا تو صغ بالقدم ولا بالحدوث ( الثــامل

ابن رشـد بعد ذلك • وتتلخص هذه الطربقة في أن المـفات معان تديمة ولا سييل الى التعبير عنها بالألغاظ الانسانية ولكن ليس معنى ذلك انكا انكارها




و تتلخص مئككلة الصنات في أن المتكلمين لم يفصلوا تمام النصل بين عالمين مختلفين هـا عالم الغيب وعالم الشهادة ه ومن ثم طبقوا المعايير الانـسانية ع على الذات الالهية (T)
بتي شيء آخر ، وهو أنا اذا تلنا : ان صنات اللّقديسة ، فهل هي واجبة فيتعدد الواجب الوجود $ا$ أم ممكنة فتكون عند ألد ذلا محدث 6 كما يقول الأثماعرة أنغــهم ؟ وكيف تكون محدثة وما قارن المحدل مصدث مثله




(1) فال الماتريدي :





 . IM-IF

 - r. r ( $)$

أن المتقدمين لم يصرحوا بهذا البحت وأن المتّخرين هم المذين خاضوا فيا فيه











ولنتنل الآن الى رأي الرازي •


 الجبائي واتباءه من المعتزلة (0) هـ
ولكني - بالرغم من كل هذا ــ أراه في التفسير الكبير الذي هاجم .فيه


 - Vr التغتازاني ص (Y)
 ص | | | $14 /$ والمالبا العالية


- | 1 ( 1 ( المحصل ص

المتزلة هجومأ عنيفا يميل الى آراء هؤلاء 6 أو هكذا خيـلـ الي الي 6 فهو في




 بذاتيها واجبتان بواجب انوجود

ويدل على ما ذهبت اليه أيضا اذ الرازي في تقس التفسيه ـ بعد اذن ذكر
 لا يجوز أن تكون مذه الصفات صـفات نسبية واضافية ، فالعنى من كونه
 معناه الشعور والادراك وذللك نسبة اخـافية ، وتلك النسببة العاصلة معللة - بذاته المخصصوصة ه(r)

فاذن قد تحرر الرازي ؛ في بعض أجزاء ألتغسير 6 من سلطان لؤشتعرية


 فيتول ان الصمات ترجع الى العلم والقدرة وهما مع ذلك قائمتان بالذا والواقع انه كان يِحي في قرارة نفسه بعدم الاضا عن كا كلا المذهبين ، وأن


 توغل في التنزيه وتع في التعطيل ونغي الصنات ، ومن توغل في الالثبات وقع

$$
\begin{aligned}
& \text { - نغس المحدر ( }
\end{aligned}
$$



 كتاب دثتـلى على دعوة الخواص والعوام بالـي أكتر لألمر عن ادراك الحقائق • فـن سمع من الموام في أول الأمر الثمات
 في التعطيل • فكان الاصلع ان يغاطبوا بالغاغل دالة على بعض الا
 الاول 6 وهو اللدي يخاطبون في في أول الأمر يكون من المتتيابهات ، والقـسم


 الش ) موجبة لها (آي للنـبة المـسماة بالعالية أو العلم ) ابتداء 6 ولا يمتّع أذ تكون تللك الذات موجبة لصـات أخرى حقيقية أو اضافية ، ثم ان الـ ثلك الذات توجب هذه النـب والاضضافات • وعتول البشم قاصرة عن الوصول - الم مذه المضايق


 - رأيت الأصوب والأصلع في هذا طريقة القراذ العظيّم والفرقان الكريم من غير خوض ني التفاصيل فاقرأ في التنزه قوله تها تعالى : الا والثه الغني واتم



$$
\begin{aligned}
& \text { - IAY/1 التفــم الكبير ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • المالم (T) المول الدين ص (Y) }
\end{aligned}
$$

 من قوله ههنا قوله في وصيتّ المشهورة •
يستخلص مما قدمناه أن الرازي - شـأنه منا كثـأنه في التدليل على
 من الجّع بين التئبيه والتنزيه ، والبعد تن التعق في أثـياء لا نخرج منها
 وTخذ بـا أخذ به الماتريدي من قبله وابن رشـد معاصره •

وأما مسـألة امكان الصـات فيا في في الواقع تبع للمسألة المتقدمة ، لألذ


 وصيته رأي من الأسـلم والنأحوط أن بتجنب البحد في مسائل الصنعات الألهية، فالأمر اذن ينسحب أيضا على امكاذ الصـفات ووجوبها • هذا هو رأيه -


 بذاتها فتكون مفتقرة الى ذات تقوم فيها ، وكل ما كا كان مغتقرا الى غيره فهو ممكن ، فالمسفات مـكنة ، ولكنها تجب بذات الثّ الث على معنى أن ذات -اله تعالى هي المؤثرة في ايجادها
على ان الرازي يجد أنه لا يستطيع أن يسير في هذا الطريت طويلا ، اذ




مييفاجأ بان هذا المذمب يجر الى اشكالات ، فقد يعترض عليه بأنذ يقال :






 - مـما يخص العالم الالهي - خارج عن مستوى المقل المخلوق

## * * *

## §

اذا كان كثير من المتكلمين يقـسون الصنات الى صفات ذات : كعالم



 ولضافية فقط (T) ، وي بعض مؤلفاته يرى ان تقـيمها الم سلبية واضافية مو تقـيم الفلاسفة وينقده بقوله : اذ منالك أيضا قتسا ثالثا وهو المنا الحقيقية القائمة بذات الثه ، ومنها العلم الذي هو صنة حقيقية تلزمهــا الالاضافات (l)
الا أن أوسع تقسيم له هو الذي ذكره في لوامع البينات ــ ذلك الكتاب

الـقدم على الكتب التي ذكر فيها التنـــيـيان الــابقاذ ــ نتد قال ان المـنات على سبعة أقــام



 غير دقيقة : كالوجود مثلا قد عده من المـفات مع أنا قد رأينا في الفصل الأول من هذا الباب ان النخر قد فال أحيانا بأن الوجود هو الذات

 على كونه واجب الوجود لذاته ه( (پ) ولا شـك أذ قوله في المطالب العالية ينسـخ. ما. في كتبه الأولى •




 وقال أبو مهل محمد بن مـليمان الصعلوكي اذ للّ تعالى بحسب كل معلوم


$$
\begin{aligned}
& \text { • Y\& - YY ( لوامع البينات.صن ( ) }
\end{aligned}
$$

( $)$


 جواب الفغر : 1 ان منهوم كون الثيء مرجها غير مغهوم كونه مؤثرا . وذلك

أما الرازي فقد سبق في النقرة الأولى من هذا الفــل أنه كان ألـ يقول انه









 ثـوته أو نغيه توقفنا فيه (8) ، وهذا الرأي شبيه برأي الغزالي الذي الذي سبق
 وأثبت صنات حقيقية لا حصر لها هو وذلك لأنه عقب على رأي الصعلوكي
بقوله : (ا وهو الوجه ليس الا « ،
 الصفات بسبع تهكم مبني على وجهة نظر انــانية ، والما قول المعلوكي

بوجب الفرق يين التلوة والادادة . ويتوجه عليه ان المهو م من كونه عالما بهنا


 متنامية ، والا لم يكن رد الرازي على الامتراض ردا صصعبا ، ( حـسب اعتلاده ع على الا
. 1 - VY/イ (



 - على لا نهائية الصـفات

والداقا بهذا البحث نشير الى فرية اختلفت على الرازي وتداولها بعض


 باطلة اذ المكتوب في المطالب العالية هو هكنا : ال وزعم بعفهم أن من أثبت



 فنص المطالب العالية يدل على أنه أورد هذا الكلام على هينة الاستتكار لا لالـا


 كتبه الأخرى مطا يؤيد هذا المعنى


 الر ازي ذكره • وهو اعتراض قديم من اعتراضات نفاة الصنات الجهمية ،(0)

## * * *

- V. 1 ( ) ( ) -
 - YYY هـ ( ) ( )
- A9 المتتفى من متهاج الاعتدال صن (0) (0)


## 0 - وفوع التغهي في الصفـــات :


 وفي الحق ان المعتزلة والأثـاعرة حين فرقوا يين صـفات الذات وصات وصفات





 لككن الزمن فكرة انسانية وفيه يفرق المرء بين الماضي والكاضر واللمتقبل بينـا تستوي هذه الأزمان كلها بالنسبة اليه تعالى

ولقد فطن اللـازي الى أذ أكّر طوائغ المسلمين ـ وان لم يمرصوا


 يعد قادرا على ايجاده 6 لان ايجاد الموجود مـطال ، فتعلق قدرته بايجاد ذلا الجسم قد زالل ، والفلاسفة يتولون ان الا الاضافات موجودة
 -هذه الاضافات حادثة.في ذات الثشالشا
 الدين للاسغرابيني ص . . ا و V.ا و ونهابة الاعدام ص ه ا. 1 والللل والنحل

" (Y)

.
مب

وأيا ما كاز الامر فقد استتدل الأنئاعرت على عدم وتوع التغير في الصفات
 اتصـافـه بها أو بأضدادها في الأزل ، لكن الحــادث نقيغ الزأزلي ه فلا - يجتمعان(1)

أما الرازي فقد كان يرى في كتبه السابقة على المطالب العالية عدم وقوع






وفي المحصل عاد وارتضى دليل الأثشاعرة دون الذ ينتدةه ودون ألذ يشير المى الدليل الذي أخذ به أولا (0) ب

 وني مذا يقول في ها الأربعين ه : لا واعلم ان الصفات على ثلاثة أقسام : أهدها صنات حقيقية عارة عن الاضافات اتات كالسواد والبياض 6 و وثانيهـا الصفات الحقيقية التي تلزمها ألاضافات كالعلم والتدرة . . كوثالثها الاضها الاضافات
 هذا فنتول : أما وقوع التغير في الاضافات فلا خلاص عنه ه ه والما وقوع التغير في الصعات الحقيقية فالكرامية يمبتونه وسائر الطوائف ينكرونه • فظر
( الخمسين في اصول الدين ص ( C ( C (

- المصلد الاغي المع (Y)
- IVY الادبعين ص ( )
- 118 ( المحصل ص ( 18 (

العرق في مذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم « ثم يشرع في ابطال قول الكرامية"(1) .




 تغيرها بتغير المتعلقات ؟ اللائق بأصول اصصا ولا




 له بذلك التعلق يستحيل أن يجعل تغيره سبا لتغير التعلق • وهذا مأخذ


 أحوال الانسان وأفعاله لا يشبه بشـكل ما شيئا مما عليه الذات الالهية ـ الا * * *




$$
\begin{aligned}
& \text { - |r. . الاربعين ص | | | } \\
& \text { - مكنا (Y) } \\
& \text {. I - YYY/I (Y) } \\
& \text {. YR\&/ / (§) }
\end{aligned}
$$

كسا يقول الرازني في نفس المطالب العالية(1) . واذن نقد اتترب الفخر ـ في -هذا الكتاب - من الكرالمية في تولهم بتغير المــفـنت * * *

4 - 4 تأويل الصفات المشعرة بالتغيرات النفـانية :









 يقول : ال ونعتقد أن مشييّة اله ومحبته ورضاه ورحمته وكراماميته وغضب





 كاصرأر الوجه واصفراره وانبساطه وتقبضه وارتجاف الاعضاء ، وما يتع

- VY بحر الهلام لابي المعين النسغي ص (Y)


ذالث من اضطراب في أحوالل النفس والتقكيـ ؛ وأما تتائجها فالاضرار بالنيم
أْو تنعه أُو أي تصرن آخر

 تتجلى في ذلاهر بدذ الانــان واضططرابات فزيولوجية في داخله ، و وتتيجته اما اضمار الغير أو التصمييم على اضراره ء ولكن الشلث تعالى منزه عن الجسمية


تيجته وهي تعذيب من غضب الشه عليه(1) ه
 بدل على شيء أهم ، وهو أكيد ما ذهب اليه في كتبه المتأخرة من الجمع
 صنات الانــان الا بـددار ما تستطيع اللغة أز تستوعبه

ب - الصنفـت تفصيــا
تكلمنا فيما سبق عن أحكام الصنات الجمالا ه وها نحن أولاء تتكلم عنها



 أي تقـيم الصنات الى سلبية وثبوتية وتقديم الكلام في السلبية ، لأنه أضبط

 في الصفات الايجابية ، بل ذكرهما في غير مدليهـا •
 - lor/r ,


## اولا - الصفـــات السلبية

1 - الوحـــانيـة :

عن غيره من الاديان • وتد هرص القراكن الككريم على تجنيب المؤمنين كافة



 وليس بن ثـأنا أن نبحث الآن صفة الوهدانية مفصلة بالآقوال الكتيرة

 كتب على العموم ان الوحدانية صنة سـليية غيد زائدة على الـي الذات









 الو حدانِية مُول الى نغي من سوى الواحد ، فليست صنغ ثابتة ه ( المقيدن النظامية ص 1 ( 1 ) .

( ( ) ) داجع شتدمة اسـتلاذنا الدكتود محمود قاسم لمنامج الادلة (لابن دشد )

الا ان الرازي قال في ها المطالب العــالية ه : ها الوحدة صنهة وجودية
 اللقول الاول ؛ على انا يمكن أن نج


الــابقين(r) - - : نفي الكثرُة في الذات ؛ ونفي الند والثريك(r) •










 - تمددت الصنات الت

ويجيب على الاعتراض الذي يتملت بالوحدة خاصة بأذ هنالك فرقا بين النغر الى اله من هيث انه هو ، وبين النغلر اليه من هيث انه موصوف بأنه
( H (
لابن مينا - الالهيات YY/Y ولارشاد للجويني ص or or



واحذ ء فاذا أردنا تمقيق الوحدة نظرنا اليــه من حيث الاتتــار الاول دون - انلاعتار الياني(1)

أما الوحدة بمعنى: نفي الند والشريك فان أدلت عليهــا لا نعدو ستة
: أدة)
أ - دايل نتلي : وقد أوردد الرازي على الوضـع التّالي : ها ان العلم بصحتة


 وهذا الديل على وضـع الحالي غير مقنع ـ كـا أرى ـ ـ ذلك لأن القرآ


 واخ نأْن أن يقوم معترض فيقول : لعل هذا النبي مرسل من أحل الآلهة
 أن لا اله غيره : ومعرفة صدت الاله مستندة الى الدلالئل المقلية



 ع'لد اخبار النبي بل يضم الى ذالك مقدمة عقلية وهي ثبوت كون الاله حكيما•

(










 وأيضا فالمانع من تتفيذ ارادة أحلهها هو تفاذ ارادة الآخر فتكون الادلا الارادادتان حاصلتين متتعتين في نفس الوقت 6 وان قدر أحلهـها وععجز الثاني 6 كان الان


أحدهـا ليس بأولى من نغاذ قدرة الآخر
ولم يرتض ابن رشد هذا الدليل لأنه ليس بيرهاني اذ لم يجر على اصولى

 الآلهة ه هلملذا لا تنترضون اتمفاقم على صنع العالم حتى خرج بهذا التتظيم

 ونهاية الا تدام للــهرسـتاني

 والتمهيد (Y) (Y) النظر : المجموع المحيط بالتكلبف للقاضي عبد الجبـاد بن احمد المعنزلي

- IPY ص


 الآتي ( ودتة هץ - • ع ) .
البـديع تتِجة تقسـيم العمل فيما يينهمر(1) ؟

 قابلة للمثل الآخر ، فاختصاصهمها بألمد المثلهين دون الآخر أمر مسكن يستلدعي




 كل. واحد من الالهمين ؟ د ـ د دليل الاشترالك والالمتياز : موجزه أكا لو افترضنا الها الهين يشتركان

 واما أن يختلفا في بعض الامور الزائدة فعندئذ يحصل التركيب ، لألذ ما بك
 ولا كان الالك قديما فقد بطل القول بتمدد الآلهة(r) .
وهذا الدليل يعود الى الككندي وعلى أساسه جرى كــلـل من الفارابي

 - معا يؤدي الى المتحالة القول بالتعدد ه(




(§) النظر معدمة الدكود محهد عبد الهادي ابو ديدة لرسـائل الكتدي

(0) مقلمة اســاذنا الدكود محمود قاسم لمنامج الادلة لابن دشــد ص هY .





 اله(T) . ومن جهة اخرى فانهم لم يقــمـموا برهانا على المتناع وجود آلهة
-لا حعر لهـا
و - دليل التترد في الكمال : انتا نرى في هذا العالم اذ كل مل من يشرك
 الشـاهد على الغائب كان القول بوجود اله آخر مع اله شربال للا له في الالوهية
 وأرى ان هذا الدليل أقرب الى انهام الناس من كل الآدلة الألأتّة ، وذلك لعدم تعقيده ، ولأنه مبني على واقع ملموس يمكن أن الن بهتدي اليه كل فرد










ودجه الثبه بين الدليلين انهـا اعتـدا على الواقع المـــاهد ، غيـ ان دليل الرازي مبني على ان الــركة امارة على نغي الكمال ، ودليل ابن رشد مبني

على أنها تؤدي الى الاختلال •
r - ت تنزيه اله عن كونه جومرا أو جسها :
 المسلمين(r) • فلنعرف أولا ما هو المقصود ه بالجوهر ه ثم نعـرض رأي

- النخـــر

ذكر الهخر ان الجوهر يطلت على خهسة معاذ : المتحيز الذي لا ينقــي ؛ والموجود الغني عن المهل ، والماهية التي بتى وجــــت في الاعيــان كانت

وانظر عذا الدليل عند الماتريدي اللمي يسميه ( دليل الخلق « ( التوحيد . (1-1)





(r) راجع : الارثـاد ، الموضع السـابق ؛ والتمهيد اللبانلاني ( طبع معر
 -䇈
الما ابن .بـينا فلا يمنع ان بقال : اله جوهر ويراد به حينئذ الو جود المحفى
 والراذي الى محمد بن كرام ثـبغ الهرامية انه الطلق على الها السم الجيوعر
 الجسم لان الجسم ايضا جومر قابل الابعاد الثلانة ( التعريغات اللجرجاني
 لانه لم يرد في كتاب ,لا سـنة ولا اثو عن الصحابة والتابعين ( تنــي مـورة الاخلاص ص rit o

لا في موضوع 6 والقابل للصفة ، وانذات العابلة لتوارد الصفات(1) .




امام الحرمين





 ثابت.
 الرازي في كل كنبه التي يذكر فيها المنى الرابع بأنه ثابت في حق الثه تعالى


 فتد أئبته في الملاسث المثرقية والملخص 6 ولكنه نغاه في آخر ككبه الا المطالب
 جوهرا بهذا المفهوم ؛ وهذا متابعة منه لجمهور الفلاسفة والمثتكلمين الذين




 - الارشـاد ص (Y) (Y)
. ای§/1 ( ) ( )

يمنعوذ من حيث المبدأ أن يسل في الش تعالى حوادث ؛ والا فهو في نتس

 بعض الصور(1) ، وهذا الاختلاف بين قوليه مبعثه التزامه وعــــدم التزاهي


## تنزيه اله عن الجسمية :

هذه المــألة ــ والمسألة التي تليها أي تزيه اله تبارك
 لهما أثر بين في هياة الرالزي !لعلمية والميخصية : وخصومه في هاتين المـبألتين


 - الكرامية الـم - على ما قيل

والادلة على نفي المكان تصلع أيضا للتدليل على نتي الجوهرمة والجـيمية


 والجهة لتتتفي الجوهرية والجسـية ضـنـا

 مشـبهة مجـــة(r) ، وكذلك النصارى لأنهــم تالوا بحلول الاله في جـد

التغي في الصغات
(Y) الـاس التقديس ص


المـيـيح 6 وأيضا المانويون(1) وأصساب الموات (Y) قائلون بالتجحسيم 6 بينما
 وفي الاسلام بعد أن كاز الناس في الصـدر الاول متزهة(r) اذا بهم بعد
 الثـيعة(2) والككرامية(0) والحنابلة(1)

بشر المريسي(V) والمعتزلة(A) والاشتعرية) و(1)


. YY انظر مقلمة الدكتود محمود تاسـم لكــاب مـنامج الادلة الا




 الادلة ورفة (V) - V. وراجع بالاضـانة الى ما سـبت 6 الانتصار المخياط


 ترت المسـلمين والمثركين ص Y و والارشـاد ص با







- VY الامستاذ الدكتود محمود تاسم لمناهج الادلة صو








 وحاونوا اثبات ذلك بالبرامين(r) .












- ( $(Y)$



 (0) نتلا عن تعليق الـيْيخ زامد الكونري على التبصم في الدين للاسـغرابينـي - هامش می 179

 - (llr-lir

فهو ههنا يرى اذز التوقف في الطلاق مثل مذه الالفاظ لأنها من جهة لم ترن في القرآن والحليث وكلام اللـلف ؛ ولانهـــا من جهة اخرى تحتـل الحق والبّاطلل فاطلاقها الطلاق لحت والحا ولاطلل و نغيها نفي لحق وباطل 6 كا يقول في














- (1) تفسـع مـورة الاخلاص صى (Y)
- (الرمـالة المنية لابن تيمية ص (Y)
- PY المصلر السـابت ص ( )




- ونهاية العقول للرازي
(0)
- IIA - IIY المحيط بالتكليف ص

- كFY كها قالى البندادي في لا اصول الدين (V)












 ما عدامم فلم يؤثر عنه بشأنهم ـ كما أعتقد ـ تكغيرا أو لا تا تكفيرا 6 لأنه




 وان كل جـم نهو مخلوق ، وعبادة المخلوق كفر وعبـــادة المصنم كنــر لآته
- YI./T ( ) ( )






مخاوق ، وكان مغلوقا لانه جسم 6 فهن عبد جسها فهو كافر باجماع الانمة
 أو لطبفا كالهراء والباء 6 وسواء كان مظللا كالارض أو مشرقا كالثـهـ - (1) والقـر • . .


 أو بدعة)
والذي دعا بعض العلماء ـ كدا رأينا عند الغزالي ـ الى الـ اليكفروا
 عبد غير الهُ ومن عبد غير الله نهو كافر •

 الذي فطر الــموات والأرض ؛ اما عابد الصنم فلم يقصد الله بعبادته ه والى الى




 كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى انه الحت فانه مأجور على كل

- Y - 1 ( ) الجام العوأم عن علم الكلام ص (Y)
- PY و ( IV (Y)



. PI. المعألد العفـدية ص (T)

حان : ان أصاب الحق فأجران وان أخظًّ فأجر واحد : وهذا تول ابن أبي

 - (1) الهع عنهم

*     *         * 

> والآن ماذا يِقول الرازي P

في الواقع ان للرازي ـ ازاء اء هذه المشكـلة - مرجلتين : مر ملة اتمجه فيها

 العقائد الدينية ، تختلف أيضا ماتانُ المرهثان •

## المرحة الاولى :














لا غيره(1) . والرازي - في هذ! ينحو نحو المعتدلين من التتكلمين خصوصا - معامريه كابن عبد الـــلام وسيف الدين الآمدي





 - الذين قطعو! بتكنير المجـــية





ومهها يكن من شيء فالأدلة التي يسوقها ابن الخطيب على التنزيه(2) :
 مثل قوله تعالي : لا والشه الغني وأتم الفقراء ه وقوله : ها الش لا اله الا الا هو


$$
\begin{aligned}
& \text { • PI\&/X ( ) نهابة العتول ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. التغسم الكبر (Y) }
\end{aligned}
$$





 ( مجموعة الر سـائل ألكرى - العقيدة الحموية - (YY/1 ) ( )

وأدلة عغكية : لا تخرج - بعد تهذيهيا - عن دليلين :
الاوول : مبني على أن النأجـام متماثلة ، فـا يمـَ على أحدها يصح على









الثالي : وهو مبني على مذهب الأ عري ;1) ي عدم اشتراط البنية











 جهة اخخرى ، وان هذا المذهب لا يجوز " حلول هذه المـفات في الجوهر الفرد


 بالقدرة والادرالك والجباة ، فالمادة عندهم حية ( انظر : كتاب الدكتود میتود

الجـسـية للاتصـاف بالمـفات ؛ فتد يتمف الجوهر النرد بالحياة والــــع


 الواحعلة بالعدد في ذاتين ، فيكون كل جزء من الشّ عالما قادرا فتتعدد الآلهة

هذان هـا الدليلان اللذان دار عليهما كلام الم ازي في نفي التجسيم والدليل




 أليس الرازي تفسـه قد أعلن عدم تسليه، بقاعلة تماثل الأجسام في ثلاثة كـَ

6 YII - YI . Cl
















 والدليل الثاني غير ملزم لأن الأساس الذي بني عليه غير مسلم به عند الكثيرين 6 فيؤلاء شيونخ المعزلة كأبي الهذيل وأبي علي وابنه أبي هاشم

 جسم الانسان قد اتصف بالقدرة والعلم والــس واليع


 هان كل ما تصصوره من ذات فهو خلاف ذلك لأنه لا ليس كمثله شيء ؟ فلا يصح أْ تتصوره جسها •
لقد مُعر الر ازي أذ ذات الث وصـفاته خارجة عن دائرة التصورات العقلية ولذا فهو يتسـك في أواخر حياته بـا في القرآذ ، وهذه هي :

## الارحلة الثانية :

لمست بذور مذه المرحلة في تفسيـيه لــورة الناتحة ه فهر حين فسر قوله تعالى 》 اهدنا العرإط المستتيم ه قال : ان هذه الآية تقرد مبدأ عاما هو اليعد عن طرفي الاغراط والتغريط ، ومن تطبيةاته أن من توغل في التنزيه فقد وتع في التعطيل ونغي الصفات ، ومن توغل في الاثبات فقد وقع في التُبييه والتجـــم 6 والصراط المستقيم يقتغي الاتقار بأذ كل أنواع هذه الآليات


من عند اله دون تـيبيه أو تجسيمي(1) • ويظلهر ميل الرازي الى ملميقة الترآن
 قد جهع بين آيات التنزيه والانبات ؛ وما علينا نحن الا
 بين طريقتي التثبييه والتزيه ومن عدم الدخول في التفريعات 6 مـع اعتقاده بأنه تعالى منزه عن الجسمية

## 

 أخرى ، هل الهُ على العرش علوا ماديا وهل هو في جهة السـماء $\ddagger$ أم أن الشا منزه عن هذا






 ( أي المكان ) فقال تألون : الباري بكل مكان المان بععنى أنه مدبر لكل مكان





- التفسير الكبـ (1) (1)
( اجتماع الجيون الاسـلامية لابن فيم الجوزبة ص (Y)

- PIA - YIV/I مقالات الاسلاميين للاشعري (r)

لم يلبث أن اتهـهم في كتاب ها الا بانة ه بالحلمل اذ يقول : ال وزعدت المعتزلة




 وكان أبو حنيفة النعمان يقول ان الهّ تعالى لا تحويه الجهات الـــي




 أن الكعبة قبلة الصلوات 6 وبأنها بعل ومهبط الوسي وأصول بركات - الدنـــــا
( ) الابانة _ للاشـعري م ع
 (Y) انظر مقلمة الاسستاذ الدكتور محمود قالآم لكتاب منامع الادلة لابن

 جعغر اللفحاوي ملجت بكتاب التمهيد للنــفي ص .

 . Ar - A. محعود فاسم المنامع الادلة ص

$$
\text { ( } 0 \text { ) كتاب التوحيد للماتريدي 0 ب ـ ب . }
$$



- PYI ص . I I YV التوحبد للماتريدي IT (V)
 - والثـيعة الا مامية(r)




 - (V) لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخلا
 جهة أخرى : ان الجنة فوت السـاء وان العرش فوت ومط الجنة واذ الرش
 - (








 اللدادمي ..
(0) الارشاد لامام الحرمين ص
 - وnقدمة الدكتود محمود فاسم لماهـع الادلة
 - OT و or الرسـالة التدمرية - لابن تيمية ص (V)





 في جهة معينت(r) .
أما الأنثاعرة فقد حدث تطور في مذهبهم : ققد كان الأشعري يقول : ان





 تأويل الانستواء بالاستيلاء والقدرة والثهر 6 لأز الن كاله كان قاد


دليل على الحدوث والتغغير(a) .
ثم اذا بأممة لأُتعمـة بعد ذلك يصرحون بنفي الجهة عن الله : فهذا أبو


. 99 - النصـل لابن حزم (1) (1)

( انظر ( P ( )

 Vq - VV و



يديه ووفـع احدئ كميه تلى الاخرى وقال : كون الثيء على انتيء خـهـ 6




 الاصمفراييني ويعــلن ان الش يستحيـل أن يكون لا مخصوصا بهـــة من - الجهات

ثم جاء بعد هؤلاء إمام الحرمين(!) ، فاقتدى بهم وتال : ها من من مذه








$$
\begin{aligned}
& \text {.VA - V7 امـول المبن للبغدادي مي (r) }
\end{aligned}
$$










فزجره عن ذلك ، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في اللدعاء حيــال ور


- رضي الله عنهم وغيرهم ${ }^{\text {(1) }}$

ولم يشذ الغزالي عن هذه السلسلة فـال الى ان الثه ليس في مكان ولا


عليهم الا أن يؤمنوا بها دون تأويل
ثم يأتي بعد ذللع علماء الككلام الاشعرية المثشاهير كالشهرستاني والآمدي


وأمر الرازي في هذا البهث شبيه بأمسـره في البـث الــابق ـ أي



 -وهو الرأي الذي استقر عليه Tخر حياته

ولنعد الآن الى عرض كلامه في المرحة الاولى التي المتغرقت منه معنم
-عمـره
كان أبو عبد الثة يُرى ان الثه تعالم لا مـكان له ولا جهة ، وليس هو داخل






العالم ولا خارجه(1) • واذا صعب على الأفهام الِسيطة أن تدرك مو موجودا








 أن يكون اله الذي لا تدركه حوامنا ميزها عن المكان والجهة والحجحج التي سـاقعا الرازي في هـــنا المجال 6 منها سمعية هي نتس ما أولى بـ في الفقرة السابقة ، ومنها عقلية تنحصر فيما يلي : 1


-لا يصـح أن يكون سبـانه في مكان
Y - لو كان اله متحمزا لكان متتاهيا ، وكل متتاه ممكن وكل ممكن









 والنقصان ، وكل ما يقلبل الزيادة والنقعان نهو متناه ه ودليله
 يمكن ألذ يفترض انه أكبر أو أصغر ، فتقديره بقدره أمر مدكن. يحتابج الى مرجح ؛ غير ان الترجيح لا يكون الا وحال العدم ؛ وعلي كلا التقديرين فهو محدث ، اذن فكل ممكن

وقد يعرض هــذا الدليل على وجه آخر فيقول : لو كان الش في مـكان
 لعدم وجود بعد غيد متتاه 6 لأز فرض اليعد غير المتناهي لا يـكا يكننا من اثبات تامي العالم"(1)، ومن جهة اخرى فان المول بآن الش غير متتاه في المَكان من جميع الجوانب يتضي الى اله لا يظو منه مكان ولا جهة ، فيخالط نجاسات
( ( ) يستدلد الكندي على حلوث العالم بأن العــالم متناه . انظر مقدم2






 ثم دد اليه كان الحاصل هو ما كان عليه المظم اولا ا عو الدي كان اولا ، أعمي
 طبقا للمتلمة الرابعة والخامـــة ( ومما : اذا زيد على الحد الاعتامام المتجانسة


 الجـــ الموجود بالغعل متناميا ، وان يكون جرم المالم متناميا تبعا لدلك "ه .

العالم وقاذورانه 6 واما آن يكون متناهيا من بعض الجود ميانب وغير متتاه من





و واثث4 منزه عن كلا الامرين



 r - حصول الله في المكان والجهة المعينين - على قول من يذه الم الى

 على مبيل الوجوب ، اذ الأجسام كلها متساوية


ولكان هو كالعاجز المقعد الذي لا يستطيع حراكا واما أذ يكون ذلك الحصول مدكنا ، وعندئذ يتان ج الى مرجحَ والمرجح
 تأخر عن غيره لا يكون أزليا • واذا كان الازلي لا في الهو

يوجد فيه بعد ذلك ، لكلا يدصل الا نقلاب في ذاته •

 عالين على العالم بذاتهما 6 أما علو الاله اله ـ عندئذ
 العلو المكاني لا يدل على الشرف المطلت 6 بدليل اذ الحارس قد

يكوز فوق الملك فوقية في الجهـة والنكاذ ، ونيس في ذلك

- (1) (1)

 قوم لكان في نفس الوقت تحت قوم Tخرين ، ومذا بالملر باتثاق

والكن لا تكفي لأولة المقلية ليتم للرازي غرضه ، بل لا بلا بد له من تحديد


اذا خالفت النصوص الترآنية الدليل العقلي نههنا كان للرازي دأبان :


 وتعيني المراد من تللك النصوص (8) ، والفرب ألهن في التفسير - حيث ذهب الى الرأي الأخير ـ ألحال الى أساس التقديس للتوسع \& مع أهن في الكتاب المحال اليه يقول : الا وعند مذا نختار مذهب السلف بالـ الـا وهذا الطريق أسلم

 الآيات القرTنية : أما أخبار الآٓهاد فلا تقبل في معرفة اله تعالى وصغاته اذا
(1) يرى ايو منصود الماتريدي ايضا ان ارتفاع المكان ليس فيه نـر فـ ولا


- Mr (

- lor (0) الـاس التقدبس (0) .

خالفت متفغى الدليــل العقلي ، لكثرة وضـع الاحــاديث ها والمحدثون

 غاية ما في البــاب الظا نحـن الظـــن بهـا



 اذا تباعد الزماز يينه وبين الحوادث (Y)

## * * *

هذا مو رأي الرازي في تنزهي الثّ عن الحيز والجهة ه وتلك مي حبجه،









 معرفة كنه علم الهُ ه رغم أذ العلم مما تثههد به الفطرة • * * *
(1) اساس التعدبس ص IV. .

 - |Y| - IXA ( 1 )

أساس التقديس :
أ - ردّ على الكرامية الذين يقولون ان اله مختص بجهة فوت ــ بأنه
 أمورا وجودية معتدة قابلة للانتقسام ه وذلك يتثضي تقدم الجـم لأنه لا معنى للجسم الا ذللع ه (1)
وقد خالف الفخر مذا الككلام في واهد من أقدم كتبه ومو المبامث المشرقية
 فنص أساس التقديس على أن الجــمـ مو الموجود المتمد ـ بينما نص المباهـ -المثرقية ينغي ذلك



 المكانوالجهة وجوديان ه مع أنه قال في رده على الكر امية انهـا غير موجودين•

 والمحصل (غ) حيث أعلن ان ليس كل ما يقبل الزيادة والنتصان -يجب أن يكون متناهيا

ج - اذا إتج الذين يمتقدون بأذ الشه في السماء ـ برفع الأيدي عند
. الماس الـقْدبس ص (1) .

- (V/R ( المباحث المثر تية (
- YYo/l (Y) المطالب العالبة (
( ) ) الملخص
- لاسـاس التعدِسس

الدعاء ؛ فاذ الفخر يجيب على هذا بقوله : (ا انه تعالى جمل العرش قبلة لدعأئنا كا جعل الكمبة قبلة لصلاتنا • وانه من اللحتمل اتنا نرفع أيدينا الى الملائكة التي في الـيماء






العرش محيط؟ و ولكن ما الدليل؟
ع - الرؤيسة (n) :
 القيامة ه وذلك للايات والاحاديث المصرحة بالرؤية • ورد عليهم المعتزلة بأز
. VV اساس التقدبس ص (I)
(T) راجع العرض المحصص التيم اللي كنبه المتاذنا الدكتور محمود قاسم

في مقدمته لكتاب منامع الادلة - لابن رئــد ، وتناول فيه الواراء المنعارضـة
وتناتشها ( ص Ar - • ) . .

و (


 A" على ثروط الرؤبة العادية ( متلمة الدكتود محعود قاسم لمناهع الاددلة صم - والمو! فـ


 كل شُروط الرؤية البصرية ، فلم بيقِ الا ان تكون دؤبة قلبية ( مثلمة مناعٌ

- الادلة ص

الرؤية الـصرية من لوازم الجسـية ؛ والش تعالى منزه عن الجـــيـية ه فاذن هذه

 بالرؤية القلبية أي بمزيد علم يناله المؤمنون في اليوم الآخر (1) ه وقد وافق


 والما ما وراء ذلك فهو عنده عدم أو كالعدم ؛ والثـارع العالم بطبيعة عوام الناس قد قرب اليهم الأمر بطريق التثبيه بأن قال تعالى : الشا نور الـــموات


 والمسألة قد كثر فيها الاخذ والرد والجدل والاعترافـات(r) ، ولا يجلدر
 -على ما كان يقوله الرازي فيها
نجد أبا عـد الش في هذه المسألة قد سار ني نفس الشـوط الذي سار فيه حينما تكلم في مثكلة » السمع والبعر هأي انه قد كان له في مذا الصدد مرحكان
فقد كاذ في بؤ لفاته الــابتة على المطالب اللالية يرى كالأثاعرة اذ الرؤوة
(1) وتد تال بانفغاء الروبة آلبرية ايضا كل من الخوادج والتّادبة







مـكنة في ذاتها ، واقعة في الآخرة • الا اذ أدلت على كلا من الالمكان والوقوع
 -ثلاثة أدلة رئيــية أحدها عقلي والآخران نقليان
 الا أل صورته العامة هي أنتا نرى الجواهر والاءع اض









 والجهل والعصيان على الانبياء محالان 6 فهذا ذ'ليل أول •

 مدكنة ، و"مذا دليل آخر •










 فهو عندطا يوجه اليه مذا الــؤال : ما الدليل على أنه لا مشـترلك الا الو الوجود


 يقول صرامة انه لا يستطيع أن يقبل مذا الدليل لقوة ما يوجه اليه ما ما من

 أوردها على دليل الوجود في الاربعين :
1


 الاشتعرية بينوا ان الهدوث لا يصلح علة ، فاذل الحكّ الحم المثترلك بين هذه التثدرَ غير معلل أصلانو(1) •

- PYY الخمسين مي ( )
( P ( نهابة العقول
 البـاب حين تحدثنا عن الوجود والماعية

$$
\begin{aligned}
& \text { • (7) نفـس المصـدر ص (7) }
\end{aligned}
$$

الا أنا لو رجعنا في قراءة (ا الاربعين ه الى الدرداء قليلا لوجدنا


 لا تدخل في هذه التدر ، بل هذه القدر فتط هي التي التي يصدنق عليها (أها عاجزة عن الخلق (1)

والحق اذ مثل مذا الاعتراض لا يـكن ان ينـئا الا اذا نظر الا

اعتبارنا أذ الثه متعال عن كل مماثلة كانا نوفر كتــيرا من الجههد - الضائع في جدل عقيم

ب - قال : ها لم لا يجوز أذ تكون علة صحة الرؤية المجمبوع الحاصل من الالمكان والوجود (r) ؟ أي تعليل الرؤية بآكثر من علة • بيد
 بأن تعليل الحكم الواحد بالعلل الكثيرة محال (T) ه








 او تقله عمن اخترعه ؛ لان المعتزلة لا ينكرون قدرة اله على الخلق ، ولاني لم


- 190 ( الاربعين م ( C )
- 14 (Y) نغس المصـلد ص ص

بأن الوجود مثترلك بين الموجودات كلها $\ddagger$ أليس معنى تول ابي
 مادام يتول : اذ الوجود هو ننس الذات وانه ليس بزائد على الذات (1)

والحت ثن أقوى اعتراضاته هو مذا الاخير ، فالاشتعري يرى أذ الوجود
 لا يـكن: تعليل شية من الااخكام بانوجود على مذهـهـ •

وفي ه( سالم أصول الدين هِ يرى بحق أن دليل الائـاعرة ضعيف ، وذلك لا نالجواهر والاءعاض مشتركة في انها مخلوقة ، فعلة خلقها اما الحلدوث
 لا بد ان تكون العلة هي الوجود ، ولكن الله سبعانه موجود نهل يقال :


وفي ها المحصل ه يأتي باعتراضات كثيرة أغلبها موجود في الاربعين والمعالم؛ وكاذ مطا زاده ، اننا لو سلمنا ان الوجود هو العلة المثتركة المصسحهة للؤؤية ه

 الحياة بالنسبة لنا مي التي على أنساسها تصح الثهرة والنفرة والهجل 6 م مع
 - طريق التنزيه

وحقيقة أن مذا الدليل الذي ارنضاه الاشتاعرة وغيرهم دليل متهافت ضعيف غير مقنع ، ويمكن أن توجه اليه ثتكولك واعتراضات جمة • وبسبب

$$
\begin{aligned}
& \text { • } 197 \text { (I) } \\
& \text { • (II (Y) }
\end{aligned}
$$

ضسعه يطرحه الفخر جانبا ويأخذ بـا في القرTن واللـنة من أدلة سمعية (1) .


 وقوله ها للذين أحــنوا الحسنى وزيادة ه والزياحة هي الرؤية كما روي عن



 على ان ذلك الملك ليـى الا الثه تعالى • وعندي التهــك بهـ بهـه الآية أقوى من - التمسك بغيرها (t)
 يؤكده الفخر - ، وذلك لانها أولا محصولة على قراءة شُاذة ، ولانها ثانيا






 انغــهـم يستـــهدون بهذا الدليل ابنـا
 والمحصل ص Irq والمعالم في اصول الدين ص IV


- ITI/IY التغسـ



ولا هذه انُترأءة ولا هذا الآجـاع (") .
 فيقول في ها نهاية العقول اٍ : ان الامة في مذه المـــألة على قولين : منهم من زعم أن الهة يعح أذ يُرى واذ المؤمنين يرونه يوم التيامة ،

 - خارةا للاجماع (r)
 الآمبـي - لانز خرق الاججاع هو اثبات ما نفاه الاجماع أو نفي ما أثبته(r).


## * * *

والمؤكد أن الفخر - رغم اتتقاده لدليل الوجود عند الأـعرية ــ فانه





 البحث محل التوقف • الا أنا رأينا الالنياه والرسلـ مغبرين عن حصول هذـه

$$
\begin{aligned}
& \text {. I- YI/Y نهاية العقول (P) } \\
& \text { - IPM/A }
\end{aligned}
$$

الرؤية ، ورأينا أمساب المكاشتات يخْبرون عن وقوع أهواله كأها جارية مجرى المقدمات لهذه الرؤية ، فقوي الظن في جواز وقوعها ، وحقائق الاضثياء

- لا يعرفها بتعامها الا اله الحكيم ه(1)
*     *         * 

§ ـ ت تزيه اله عن العطول والاتحاد

 المسلمين بوقت طويل 6 فبارمنيدس( ${ }^{(r)}$ والرواقيون قالوا بوحدة الوجود وان اله هو جوهر هذا العالم 6 أو مباطن لهذه الاشيـا
 المسـيع عليـه الـلام \& فامتزع به كها يتّز
 - مل في علي

- IVY/I المطالب العالية (I)





 الحرمين على النعـادى في قولم ان كلمة ها تد حلت في المــيع ( الارثـاد
ص .


 بص ا 100 والماتغ - المصطفى حلمي ص

ولا ثـك أن من قائن بالحلول والاتحاد من المـلـلين قد ثأثر بالعقائد الــابقة وخامة النعرانية ، فتفرقة الحلاج بين مليعتي اللاهموت والناسوت في الانسـان هي الترقة المـيـيحية بين الطبيعتين الموجودتين في المسيح ك بل - استعار الحلاج الالفاظ نفـهـها

وسنذكر فيـا يلي طرفا من أقوال الثنين من أساطلين مذا المذهب الغريب




 آكاره وأنا الالثر 6 وأنا الحت ، لاني ما زلت ابدا واستاذي ابليس وفرعون ، هدد بالار وما رجع عن دعواه ، وفرعون الثا ولغر في اليم وما دجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة البتة • وان قتلت أو صلبت أو قطعت يدايورجلاي ما رجعت عن دعواي (1) ه، ومن شعره :

 * * *

$$
\begin{aligned}
& \text { • Vo المصلد الـسابق ص ( }
\end{aligned}
$$

( ) ( ) راجع تعليق الدكتود محمل عبد الهادي ابو ريدة على تارنغ الفلــنة


$$
\text { ( \& ) المتعد الاسـني - للغزالي ص } 19 \text { - . . } 19 \text {. }
$$

- 171/§ (0)
 التصو فـ الإسلامي ص
. البيتان في الطواسـين إِضا . انظر المعـد الـــابق ص § (V)

مزجت روحلك يـ روحــي كما تمزا
فاذا مســك شـــيء مسني

وتد اختلفت الآراء حول تفسير أقوال البــطامي والحلاج ؛ و وكان الخلاف

 وقد اخترناه لانه حـوفي ، ولانه سابق على الرازي

في كير من مؤلفاته التي الرى أن الرازي قد تأثر بقراء اعنها
ـِرى أبو حامد ان القول بالاتحاد والعلول باطل • ويعكف على الاقوال التي صدرت من بعض الصوفية فيؤولها بأنهم عند الانـيلا
 وتلك الحال : الما عقلية ، بهيث يرى العارفان لا لا قوام للاشياء دون اله وأها
 وجدانية بحيثاذا ترقىالسالك في المنازلفجيع بالانو ار فغابعـنه المقلوسـكر




في الزجاج فيظن اذ الخمرة لوذ الزجاج ، فاذا حار هذا مألوفا عنده قال :









أو ان الامر لا يعدو ان يكون اسلوبا شُعريا للمتصونة يقصـد به ان يقع

 والاتحاد ، فمن وحـل الى مرحلة يضيق عنها النطق عليه ان يكتفي بان يتمثل بقول الثـاعر :
فكان ما كان مـا لست أذكـره فـن خيرا ولا تـأل عن الخبــر
ويذهب الم أذ قول الحلاع 》 أنا الحق 《 يحتمل ثلاثة معان :



 الحيانا ، وثالث التأويلات عند الفزالي ان الها الحلاج قد غلط كما غلطت النصارى - في ظنها اتحاد اللاهوت والناسوت


 ان البسطامي لاحظ ترقي نغسه عن الشهوات والمُحسوسات اله الا فأخر عن





 أحدهما وعدم الآخر ـ وهو الااحتمال الثالث ــ أنين الاتحاد واذا أراد الغزالي أذ يـطل الحلول حلل معناه نقال : ان الملول يطلت بمعنـين : الاول : 》ا النـبة بين الجــم ومـكانه الذي يكون فيه هِ ، ومذا
 (ا النــبة بين العرض والجوهر ه فالعرض قوامه بالجوهر. $\times$ ولذا قد يطلق عليه بأنه حال فيه ، الا الن مذا المعنى مدال على من قوامه بنغسه ، فكيف


ولم يكن كل الصوفية سلولية واتُطادية ه بل ان اكترهم

 وقد رأينا اللزالي ـ وهو الصوفي ــيف ينكر هذين اللفظلين أشد الانـكار
-والرازي - مع الجمهود - في ابطال الحلول والاتتحاد
(1) راجع مجموع ما اوردته من آراء الفزاليه - في هذا المجال - في :
 - والمتتذ من الضـلال ص VY - VI الـوـالكين ص


 تعالى \& و فرق بين الو جود والموجود ( كتاب الو جود الحق اللنابلسي .

- Vr اعتقادات فرت المـلمين والمشركين للرازي ص (Y)


## : i

لحت التغيـ والتطور الـتدلال الرازي على هذا الـطلالان ، فيينطا هو في كته الاولى يرتغى حجة الاثتعرية ، اذ به ي كي كبـ الالخيرة يهعلوا او يضعفها ويستعيض عنها بما استدل بـ الززالي وحجة الاضعرية تقوم على ان الحلول : الما واجب او او جائز ، فان الم كان

 لا واجبا ، وان كان جائزا فاله غني في ذاته عن المحل ، وكل المل ما كان مستغنيا عن المحل يستحيل حلوله فيه
 النقول وزاد عليه في الكتاب الثاني دليلا آخر وملخصه : ان الثل لو حل

تقال الغغر : مل تسـلم ان عدم الدلبل لا يدل على عدم المدول ؟ ا
قال النصراني : نعم
قال الرازي : فـا الدليل علم ان اله حل في بلن عيسى ولم يحل في بدن زيد او عمر او أحد الحيوانات §




 لعله حل فئ البدن الفلاني او البدن النلاني . وحتى لو سـلمنا ان ان احياء الموتى

 الى سا كان ، فلماذا لم تغولوا : أن اله نعالى حل ايضا في موسى ؟! التغسـر - الكبر

- YoV - YOY الخمــين في اصول الدين ص ( Y )

في جـم فاما أن يحل في كل أجزائه أو في جزء واحد • والاهمتمال الاول باطل لأن معناه ان الها منتسّم ، والثاني أيضا باطل لأن الجزء الذي لا لا يتجزأ صغير جدا فكيغ يحل فيه • هذا انذا قلنا باثبات الجوهر الفان الفرد ؛ وكذلك
 وموقف الرازي في الملخص غير بين ، واذ كنت استشـي دليل الاثشاعرة ، وفيـا يلي كل كل ما قاله عن الحلول في ذلك فلك الكتاب : ها في انه

 لأنهم لا يزيدون على تولهم : الغنى عن المحل يـلـي





- الدليل

ثم بدأ بعد ذلك يتلمر تحول الـازي عن هذا الديلي ، وذلك ابتداء من
 ذات الش تقتضي الحلول بشرط حدوث المهل ، فعندئذ لا يجب حدو ثهما أو قدمها ؟

ولذا فالرازي يعيد مياغة الدليل من جديد ليتجنب تلك الاغتراضات ،


 حدوث اله ، واما أن لا تكوز الذات الالهية كافية لاقتضاء الحلول ، فيكون

- ( ) نهإِية العتول (


الحلول يندئذ أمرا زائدا على ذاته حادثا فيها ه ولكن يـتحيلى أذ يكون الها قابِلا للحوادث ، والا لز أز أن يكون في في الازل الازل قابلا لها ؛ فيجتمع الحادث والازلي ، واجتهاع العادث والالزّلي بالطل، (1)
 الاعترافـات اللفظية الكثيـية ويعيد صياغنه ، ويدعه4 بدليل Tانر هو الدليل الالذي يقوم على تحليل معنى الحلول(r) ، والذي رأيناه عند الغز الليالي ، وسنراه


 الدليل المي ارتضاه في كتب الاخيرة يشترك مع دليل اللزالي في خطوطه





 التياج الصنة الى الموصون ، كامتياع العلم والقدرة الى العالى المالم والقاد
 -فيستحيل عليه الـطول بهذا المغنى أيضا

- Y - Y Y

 بالصورة الماسععة


 موطن الزاع أولا


## ب - بطلان الآتحــلا :


 الاتحاد فيقولون الارواح البثرية : اذا استنارت بأنوار معرفة تلك الكا الحقيقة





 ولكن الرازي يقول لهؤلاء الجهال : ان الامر ليس كـا




 الاول - اذ الثه هو الموجود الحق ؛ وغيه هو البامل ، فلمل الحسين


- YOA الخمسين ص (r)

نظلر فلم يجد سـوى الحق ، وفني عن تفـسه تـاما واستغْرق في أنوار جلال الهُ


الكللهة على لـــانه : فالثّ هو القائل الحقيتي إلثاني - اذا وقعت معرفة الش الحقة على القلب قلبته من قلب باطُل الى
-قلب

المجاز كما يقال : فلاز جود وكرم 6 مبالغة في الوصف
الـابع - هو تكرار الثاني بصورة أخرى • فيـنما التأويل الثاني يقوم
على ان معـرفة الشا الحقة هي التي وقعت في التلب فقلبت الى حق 6 يِّوم



- بك بكلـاته

الـفامس - ان يُحسل ذلك على حذف المضاف 6 ويكون المعنى : ألا عابد

- الحت 6 وذاكر الهت)

وأثا أرى أظا اذا وضعنــا نصب أغيننا أن الحــلا


 عن دعواي ه - أقول : اذا وضعنا نصب أعينا هذا الكالام 6 لم تعد لكل


 - تأليف كتاب
. YIA - YIV (I (I )



 الاقرار بل يبطل الملول ، وأما التأويل الثالث فهو غيد مقبول لأنه لا ينطبت


 وأبعد التّأويلات عن الصواب هو التأويل الاغير 6 لأنتا اذا قبلناه صح لكَ انسان أن يِول : أزا اله ؛ على حذف المضاف ، وهو كلسة لا عبد ه ا

ومهما يكن مزا شَيء فبعض هذه التأويلات قد رأيناها عند الغزالي قبل ذالك ، وقد اتبع الرازي أبا حامد أيضا في التدليل على بطلاز الاتهاد فقال :


 -لأذ الموجود لا يكون عين المعدوم(1)





 ( الاشـارات والنبيهات ـ بشر حي الطوسي والرازي ـ المطبعة النيرية - $u-7 v / r$

الذات على حالها ، وان تغيرت الذات كانت ذات الشّ متغيرة ؛ وذلل عالى الته


وواضع ان مذه الحجة مـتندة الى عدم التغير في حـفات الثه ، وهو
بحث قد تُدم في القسم الأول من هذا الفــلـد

*     *         * 

7 - تثزيه شلهد عن الكيفيات المحسوسه ( الالوان والطعوم والرواتع )

 الآن الا ما ارتنـاه الرازي من تلا

 متسـاوية فليس بعضها صنغ كمال ولآخر صفه فـح ؛ كما يقال : العلم حسن






- Y09 - YOA ( الخمسين ص ( )



- ov/r (0)
- 117 (7) المحصـل


الثالثة ـ كلل ما لا يخلو من الإورادث فهو حــا


فيمتتع أن يكون قابلا للحوادث
والاجماع أقرب هذه الحجّ الى القـول ـ ـ في اعتثادي. ــ 6 الا ان ان -الاشعرية قد ذهبوا الى ما يخالفه حهن استدلوا





 ولــا لم تدل دلالة مسعية على كونه مثسوما منوتا ملموسا فلا يلزمني - (t) ( ${ }^{(1)}$
 اذ معناه ان ما ورد به النص من الصـات التين توْم التشبيه آمنا به ، ، وما لم

. نهابة المتول ( ( )

- 110 ( المحصل (Y)

(§ ) نهاية العقول
V. . . . تتزيه الش عن الهذة والالم

اتفت الفلاسفة والميكلمون على تني الالم عن اللش تعالى • ثم اختلنوا

 الاول والمعشوت الاول ©



- ${ }^{(Y)}$ (1)



وكان الر ازيث في ككاب ها المباحث المثرقية ه، المبكر 6 من اتباع الفلاسفة
 مصطدر. كل جمال وبهاء 6 والجمال معبوب لذاه ؛ 6 وكلما كانت القوة أقوى



 ولكن أباً عبد الله عدل عن هــذا الإتجاه الارسططاليسي في كافة كـبـ
. (1)


( ) ( ) داجع المواقف YA/A .
. . § §ff

الناخرى ، فلا يـكن ــ اذن ـ أن يمد ما في المباحث المثرقية، هو رأي -الرازي الحقيقي
واستدل بعض المتكلمين على تني اللذة عن الش تمالى بقولهم : ان الالم الما
 ليس بجــم ، فالالم واللذة لا يصح الطلاقهما عليه •








 والازلي لا يجتععاذ ، واذ لم يِدر على إِجاده كان عاجزا أو متالما في الازله -وهذا أيضا مستحیل
اما اذا قيل انه حادث فتكون اللذة التي تمقب أِضا حادثة ، والتتيجة


> • الخـمسين ص ( 1 ( 1 (
> ( نهاية العقول ( C (

- المجصل ( 110 ( 10
. العالم (؟ (§)



ولكن يلخمظ ان هذا الدليل في واد وما يذعيه الفلاسفة في واد T الخر 6


 الفلابـفة في اللذة العتلية(1) .
غيـ اني أرى أذ رد الرازي هنا لا يصدو أذ يكون مجرد مخلص ، والا
 عن كل هذه التفريعات من أول الامر ؟

ومن جانبي أعثقد أذ قول الفلاسنة باطل لأنهم طبقوا المعاييـ الانــانيانية


 على ان الش أيضا اذا أدرك الملائم كانت اله في ذلك الادراك لذة * * *

1 ـ التـــدم والبتـــاء :





( ) (


واذا أرادوا اثبات بقائه قالوا : كل ما ثبت قدمه امتتع علده(1) .


 الله واجب بالذات ، فاذا لم تكن هقيتنه قابلة للعدم ههو موجود ازلا اللا وأبدا 6 -وبعارة أخرى هو قديم بات (Y)
 حبة المتكلمين (r) ، هتى اذا تناول بحث البقاء في ها المطالب المالية ه هرح بأنه يطرح حجة المتكلمين لفمعها وأنه يتسـلك بالحعجة الثانية فتط ، والذي

 لهذا العالم غير قديم (1) ه
(1) الا تنصاد في الاعتتاد للغزالي صى 19 والعقيدة النظامية لابام الحرمين
 -

 اللدي يعول ان النغس الكلبة مي التي ها تلد موجودات ادلئى منها • مي التي خلتت جميع الحيوانات بان نفثت فنيها الحباة ..









على أني أرى أذ الرازي اتع في تضعينة لطريقة المتكلمين - أسلوبا





 لو فرض ان العالم تد خلثه شيء غير الثّه ، فالمتصود حاصل


 وكذلك اللببب الآخر ويتسلــلـل اما الى غير هاية ، وهو مدال



 القدم والحلوث • وما يتبعهما من الدور والتسلسل 6 نقالوا : لو كان الثـ الث


 او لعل الراذي بقصد الحمد بن حابط والثضـل الحثئي المعتزلين اللذين كانا










قابلة اللعدم ، وغير القابل كلعدم قديم باق
أما الرازي فقد نظل الى المسألة من حيث الو الوجوب والامكان واجب 6 ولو لم يكن قديما باقيا لتوقف وجوده على غيره ، فيكون الم الما


ويِتت عن هذا انه غير ثابل اللمدم 6 بل هو موجود أزلا وأبدا

 النغس وبقائعا بان النفس متتحركة ، والحركة الحدى خصائصها الذاتية والخاصة الذاتية لا تتوقف على شي، آخر 6 ومن ثم فالنغس ڤلديمة ، لانها لو كانت حادثة لتوقت في حركمها على شيع Tأر : وهي أيضا خالدة لاز

- حركتها لا تفارقها (1)

 والبتاء صفتين زائدتِن ألا
 بصنة زائدة على الذات(r) ، وشذ عنمر عبد الثه بن سعيد والقلانسي فتالا انه
( 1 ( ) راجع : كتاب
- or الستاذنا الدكثود محمود فاسـم


مـة زائدة على الذات الالهية (1) . وكانت حجة الجههور ان القدم اذ كان صفة لواجب يجب أذ تكون قديمة ، ويكون قـمها صنة لها أيضـا والنتيجة أن يكون قدمها قديما أيضا ، ثم نتظر في قدم قدمها ه .. وهكذا ، هما مـا ينضي الى الى التسلسل (r) • وقد اعترض الصو سي على هذا الدليل بأن للذامب الى زيادة التدم أذ يقول : الا كل ما ليـى القدم داخلا في منهومه ، فاذا وصـف بالقدم اعتيج الى صفة زائدة عليه هي التدم ، وأما القدم فلا يحتاج ، لكونه لذاته - قديما ه(

وأما فيما يتعلت بالبقاء فكان رأي متقدمي الاشاعرة أه صفة زائدة (2) ، ولكن أبا بكى الباقلاني (ه) تحول عن هذا الرأي وتبع متأخروا الأثاعرة
 الاشعري نغسه فاضطرب نتل المؤلنين لمذهبه • فمغضهم يروي عنه أنه قائل


 - OV نتد المحصل لنصــ الدين الطوسي ص (Y)




 فوجدت رايه كراي متتلمي الاصتحاب ، فهو يتول : فان تال تالّل : نما الديلز



- IP9 - IPA الارشـاد (7)
. المعـد الاسـنى ص 97 (V)
. I - YY الانــارة للرازي (X)
 * * *

تابع الرازي متأخري الآتـعرية ومال الى أن البقاء ليس صنفة زائلدة على
 لذاته ، ولو كان باقيا يبقاء لكان واجب الوجا



 بعين الاعتبار اللى أنه قال في كير من كتبه ان الوجود زائد على الذي الذات فلمترض أن يتساعل : مل الذات عندئذ واجبة بغيرها ( وهو الوجود ) ؟ و وهل الوجود موجود بوجود $\uparrow$ أخر فيلزم التسلـل الامر الى اللور والذات موجودة بنيرها فت.عكس الآية الادلة والتفريعات التي يسوتها الرازي على نفي زيادة البقاء 6 ويواجـــ بها الرازي في قوله ان الوجود زالمد على الذات
ورأني أن مثل هذه الابحاث فيها من المبث الكّر معا فيها من الجد
وهي اللى الملاحكات اللنظلية أقرب 6 وأن الاسلم هو القول بألن الها وتديم وباق •• دون أذ تثبه صفات الثه بأحوال الانسانهان المقل الانساني
 والمعالم ص هم 6 وابن المطهر في شرحه على تجريد الاعتقاد ص . 17 ، ، والمفـد

. AV// داجع الثـهرستاني في : اللل والنحل (



المحدود يذـهتحل عند تصور وجرد تديم لا الى بـداية وباق لا لا الى نهاية ه فأنى له أن يعرف ان هذه الآمور زائدة أو غيـ زائدة * * *

Y -
يقول الرازي ان الفلاسغة يذمبـون الى ان اله تعالى ليس بقادر ولا مريد


 والحق أنه لا المعتز لةّ(ه) ولا الفلاسفة ولا ابن رشـد ينفوذ عن الش أنه مريد قادر • أما المعتزلة فكا نوا فريتين : أحدهـا - ويضم الاكثكرين منهم - يرى
 والقدرة • والفريت الثاني : لم ينكر لنظ الارادة ، وان فسرها تفـيريا آخر





## - كq/^ (Y)






 !المعتزلة - الا اليسـير - منثودة .

كثولهم انه غير مغلوب ولا مستـكره(1) . . وقد أرجع ابو الحسين اللصري
 أفعال نفسه تلـوه المى ايمجادها ، وبالنسبة اللى أفعال غيره معناها الحث عليه - والترغيب في فعلهال(T)
 ولكنعم يذهبون الى أن ارادته تعالى وقدرته لا تثـبهان ارادتنا وقدرتنا

 -• ووجود الاثشياء عنه لا عن جهة قصد يشبه قصودانا ولا يكون له اله قصد
 ورضاء بصلوروها وحصولها ، وانما ظكر الاثياء عنه لكونه عالها

 ارادته مغايرة الذات لعلسه 6 ولا مغايرة المههوم لعله

 أيضا : ( لا يجوز أذ يكون الككل عنه على سبيل قصد منه كمهدنا ... .
(1) للانتعري ص

 ( الاربعين للراذي مى IEV (Y)

$$
\cdot \Delta r-\lambda I / \lambda
$$


. الـشفاء - الالهيات - ( )

 - (r)

وكاز الاشـاعرة(ז) والمانريدية(2) يقولوذ ان الهُ تعالى مريد وتادر بارادة
-وتدرة قديمتين
وكان استدلال أبي الحسن الاتُعري على ثُبوت الار الادة
 - والكراهة والآفة) (0) كن

الا أن هذا الدليل مستند الى أن الثيء لا يخلو من المـة أو ضدها
 - لان الضـدين قد يرتمعان




وكان اعتمادهم - في ابطان الموجبية - على الحجّج التالية :
1 ـ ا اذا أثر الله في المالم على سبيل الايجاب فالتتيجة اما قدم العالم
(1) نغس المحدد Y/Y. § - Y. § .
(Y)
 - عليه ص $1 . Y$
( ) م ( للاشـعري ص

( § ) تبعرة لادلة Y Y - ب و Y Y ـ ـ ا و ب .


أو حدوث اله ، اذ الموجب لا ينفك عن معلوله ، غير أن القون بقدم العالم أو بحلوث الله بالطلل ء فـطل مذهب الايتجاب •

 - اله فاعل بالقصـد والاختيار
r - سبب عدم المعلول هو عدم علته ، فالعلة لو كانت باتية بذاتهــا وبكل شرائطها لبقي المعلول ، أما اذا تغير المعلول فلا بد أن تا تنغير
 اللغير في ذات الل كلما حصل تغير في العالم ، غير ان التغير على الها مستحيل ، فاذن هو مختار لا موجب

2 - مع افتراض ان الث موجب بالذات ، فاما ان يِكوذ الصادر عنه وامدا أو اكثر من واحد ، ولو قبلنا الاحتمال الاول لم لم يوجد الوجود شيئان الالا وأمدهما علة للاخر ، لان كل شيء لا يصلد عنه الا شيم والحد ـ ولكن النيجِجة غير صتعيعة فققدمتها إيضا


وقد أورد الرازي هذه الحجِ في مؤلغاته وقبلها ، الا اني الآحظ على





## 


 وV

 في هين أن الفلاسنة كما راينا ينون الايجاب ويتولي









ولعل أقوى الحجّ هي الثاية لأنهـا مبنية على واقع منهوم مشـاهد ،

 العالم ، والثالة ابتدأت من افتراض التنيـ في الذات الالهية الانية
وايا كان الاثر فان الانشعرية يجعلون من هذه الطريقة دليلا على أذ






والفخر أيضا في هذا مع الانشاعرة(1) ه

ـ مـهالفا بذلك التككلين اذ تالوا : ان معنى المحبة ارادة ايصال الئواب 6 فرد
 صفة أخرى سوى الأرادة فوجب نفيها ، لكنا يينا في كتاب نهاية العقول أن - هذه الطريقة ضعينة ساتطة ${ }^{\text {ه }}$

## * * *

ونتقل الآن الى تقطة أخرى ، ومي : هل القادر يصح منه الفعل والترك ؟ أم أنه لا يقدر الا على العسل ?
كان الرازي يذهب في كبه الاولى الى ان القـــادر يصع منه الفعـلـ






 وسـلب مرف 6 فالقول بان العدم وتع بالفاعل والقادر محال


$$
\begin{aligned}
& \text { ( (I المحمـل صع IY ومعالم أهول الدين ص 0§ } \\
& \text { - IYP/I民 التغســ الكبير (Y) }
\end{aligned}
$$

(
.







 أحد النقيضين عين الثاني 6 وهو محال ، فـبت ألن على هذا التقدير لا يكون - التادرا قادرا ألبتة على الترك الـ

وهذا بحث لفظي ـ ان ساغ قـوله وانطباقه على الانسان ـ هـهو غير



 -بل الترك فعل سلبي

## * * *

بقيت كلهة أخمية وهي ان الرازي قال في (ا المباحث المثرقية ه اذ اله تعالى وجب(Y) ، وقال اذ النلاسنة ذهبوا الى نفي القدرة والار الادة ه وسرد
 التول بأن قوله في مذا الكتاب لا يعتد به لان الكتاب لفسه كتاب مبكر

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y. T- Y.ه/ / المطالب العالية (1) } \\
& \text {. orf/r المباحت المشر قية (P) } \\
& \text { - § §r - § § }
\end{aligned}
$$

انساق فيه الرازي وراء الغلاسنة ، ولاز النغر في كل كنبه الاخرى الــابق منها واللاحق ينكر أشد الانكار على من يتونه بالموجب • * * *
Y ـ العــم :

أجمع المتكلمون والفلاسـة الاسلاميون على ان الثّ تعالى عالم•ثم اختلفوا
 وني وهدته وتعلده ، وني ثباته وتغيره 6 وني علاتته بالجزئيات •
فقد استدل اللاسمفة على صفة العلم بأن اللّ تعالى وجود مجرد عن المادة ، والوجود المجرد عثل ، وهو عاقل لانه يعقل ذأته هوية مجردة ه فاذن اله سبعانه يعتل ذاته • وهو أيضا يِلم الاشياء الاخرى بادرانراكه نفسه التي

 لانه علتها ، والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ، فاذا أدرك نفــه ادرك ادرك هذه
القوانين أيضاد1) .

وكان الطريت الذي اتتهجه المتكلموز(r) وابن رشد(r) هو المرتكز على

 ومتدمته لمنامع الاددلة ص اله
 الباقلاني ص V

 . 71 - Yo/^ lov



مبدأ الاحككام والاتقان ، بـعنى ان هذا العالم منــق ومنظم ومدبر أحــن




 - إضدادها من النقائص كالمـم والعمى والثرس

 ولذلك لم يستدل على العــم الا بالدليل الذي رأينــاه عند الفــلاسنغن




 أن يرد على الاعتراضات الموجهة اليه بل يسردها سردا(ه) •
 م VY وتبصرة الادلة . 1 ا ـ ا 1 والتمهيد - المعين النسفي. الماتريدي


ولوامع البينات ص 00 والمحصل ص 119 والمعالم في أصول الدين ص .ع


وربما يزيد عليه دليلا ثانيا تصويره كالتالي : ان الش قادر ، ومعنى التادر هو الناعل الذي يفعل قاصدا مختارا ، ولا يكون التصدد والاختيار الا



 الاشياء على سبيل التصور • لكن التصورات ـ من جهة اخرى ـ ـ تقتضي أن


تعالى • والتتيجة هي ان الثه تعالى عالم تصورا وتصديقا(1) .

حتى اذا انتهينا الى آخر كتب 》 المطالب العالية ه وجدناه يضعف دليل -الامكام ولا يرتضي الا الدليل الثاني(r) وسندع الكلام في الدليل الذي يذكره بمض المتكلمين واللستـد اللى عدم

 الاششهر المرتكز على مبدأ الاتتالذ






- TY انظر معلمة الالــــاذ الدكور مaمود قاسم لمنامع الادلة ص (Y)

والازمان والاوضـاع ؛ وبعبارة موجزة : مذا العالم بيـس أفضـلـ عالم مـكـن ؛ فمن الجائز أن يوجد على وضع آخر أحمن • الاعمر الذي دعا ابن رشمل الى الى



 والثي نسوتها فيها يلي :
الاول : : وهو في الواقع تكرار لا أورده على دليل المتكلمين في صفة



 الاعتراض بقوله : غا فهذا سؤال ميّن ، وما رأيت أحلا من المتكلمين دار



 الواسطة • ورد عليه بجواب ثان أيضا ويتلخص في انه اذا استحال في الو الو ورد

أكثر من مؤثر وإحد ه فتلك الواسطة المقترضة عديمة الحصول •
الثاني، : لن المنهوم من الاححكام والاتقان هو وقوع الالثياء على وجه المصلحة والمنععة ه الا أن وقوع الأشياء على هذا الوجه -لان فعل الجاهل قد يكون مطابةا للمصلعة

الثالث : ليس من الضروري أن يكون عالا من كان فعله محكما 6 ذللع لان الجاسل تد يصلر عنه النعل متقنا مرة والحلة ، والعاجز عن نظم








 (ا الاحياز متساوية والاوقات متساوية • ثم اذ المتكلمين قالوا انه اله الـتص




 لكان مذا السؤالل المذكور باقيا ، وكل سؤال يـقى على كل التقديرات فهو

- مـاقط


 الواقع ، والفاعل القادر كاذ قادرا على هذا الوجه وعلى سا التادر يمكنه ترجيع أحد المثلين على الآخر لا لا لمج

 المطابقة للمصالع بمجرد كو نه قادرا من غير أن يعتبر في ذلك الفاعل القادر - كونه عالما
- الوابع : اذا قيل : ان فاعل الافعال المتقنة له ثشعور وادراكك ه فلم لا
 القول ليس بشيء ما دمنا نجلد في العالم تلالك الآفات والنقائص والتشويهات - الكثيرة

الغامس : اذا سلمنا ان ظاهر العتل يقضي بان الفعل المتقن لا يصمر
 والرحمة والعلم فانه لا يسلط على الضععاء حنوف البؤس والما


 -ظان ولذلك تحدث هذه الثرور والمصائب
المالس : وهو موجه الى الالشعري خاصة ، ذلك لان ابا الحسن كان يتول : ان الجّسم ليس بشرط لحصول الصفات المثروطة بالحياة كالعلم







 التنظيم والاتقاذ

*     *         * 

هذه هي الاعتراضات التي من أجلها أعرض الفخر عن دلِل الاحـــكام
 الصلب والهامش ) .

والاتقان • وتد رأينا أن بعضها موجه الى هذا الدليل في ذاته ، وبعغبا الآخر





 اللامنتامية التي يتبلها العالم ، والتي اختار التادر منها مذا الوجه لا لمرجح
 الذرة الواحدة بكل ما للمركب الملمنوع المتقن من مميزات وأوصاف وما وملكات المات، فما فائدة المركب عندئذ وما وجه الجكمة فيه ما دام المسيط غير المعد يتوم مقامه ؟



 -فيها آكتر المتكلمين فعظم تفبطهم وطال جدالهم
وكان بعضها يعتمد على أمثلة عولجت بطريتة جلئلية وباسلوب سطحي
 الحيوان والمانع المثغول البال قد ئأتيان بأفعال محكمة جان جدا ها


 الصhانع المشغنول البال لا يدل على عدم العلم بل يدل على علم تهولّ من -الشعور الى اللڭشعور

وكان الاعترانـان الرابي والخامس يقومان على فكرة وجود الشر فين




 العالم • ويـكن ان نسلك في هذا مسلكين :
 الثرور القللبة مختلطة بخيرات الكثى منها بكثير ، فلو الغيت تلكي الك الثرور لالغيت معها خيرات عظلى فكانت الحكمة اذ توجد تلك الك الشرور • وهذا مثل الم
 نجنيها من النار ، فكان الاصلع خلى

- بغ الشر
 الامور المحدودة واكثر الناس قصيهو النظر يرون الامود العاجلة فيحكمون








بقوله ( وعسى آن تكرهوا ثييًا وهو خير لــكم ه •

فاذا فهمنا الثر على أساس هذين التفسيرين لم يعد مجال للامتّهاج بشرور -المالم على أذ الخالت غير عالم

وألاحظ أيضا على رده على الاعتراض الاول خاصة أنه مـتـند الى مـدا


 لانه لو كان عدم علم الانــان بدليل ثـووت شيء دليلا على عدم ذلك الك الثيء
 على ثبوتها • ولزم كون المنكرين لوجود الصانع والتوحيد والنبوة عالمني

أها الدليل الذي لرتضاه ابن الخطيب فيقوم على اخضاع العلم الالهي
 وتصديت • ولقد غاب عن خاطره أن التصور والتصديت ان مها الا تمعيران الان
 العلوم التي يعتربها النقص والتغيير والاضطراب ، لا العلم الثابت اللامسحدود • الانها واني لاعتقد ان دليل الاحكام والاتقان أفضل بكثير من هــذا الدليل


 هذا التكوين البديع الظاهر في الخلق دليل قاطع على ان المكوذ عالم خبير •

## * * *

أما فيما يِختص بذِيادة العلم على الذات ووهدة هذا العلم وتعلمده وتغيره
 الصـفات العامة • ولا بأس من ان نلهص هنا رأيه فنقول : انه كان في آكّر

مؤلفاته مع الاثشاءرة في ان علم الته زائد علم: الذات وأنه واهد غير متغير (1' يبد أنه بدأ ني مؤلفاته الاخيرة يعدل عن مذه الزآراء ؛ ؛ : ففي زيادة العلم على الذات يمتقد أن من الاسلم الاخذ بطريقة القرآذ ، فيجمع بين طريقتي التشبيبا
 الالهية فوق مستوى الفكر البشري • وفيما يتعلق بوحلة هذه الصفة ه رأيناه في ها المحصل «ه يستصوب رأي أنيي سهل الحسعلوكي الذي
 العالية ه بأن ه المنهب الصحيح هو قول ابي الحسين الـصري وهو أن يتغير







 ومما يرجع الاحتمال الثاني قول الثهرستاني في هاية الالقدام ها وقد مان

والذي نعلمه من مذمب هثـام بن الحكم وجهم بن صنوان هو اثثيات






 في شـطر منه ؛ وهو
 مشام



 مذهبه ان العلم صفة واحدة يلحقها النغيير بينـا رأى المعلو
 ينتل عنه مخالفة الاشتاعرة في القلم وعدم التغير ، بل مخالفته لهم في التعـــد

فتـــط
ولقد كان الفخر مع النتكلمين في أذ اله تعالى يعلم الكليات والمزئيات 6

 علمه بيعض دون بعض لافتقر الى مخصصص ، ولكن الث4 لا يفتقر الى شيء لا لانه
واجب ، فهو عالم بكل شيء •

ولكنه في ه المطالب العالية ه لم يستحـن مذا الدلِيل بل فضل عليه دليلا آخخـر ، وهو أن الثه منزه عن النتص ، والجهــل ههص ، فيجب أن يكون


- 10 ص
- YA/1 المل والنحل للمـهرسـتـانيا (Y)

اصول الْدين ص
- عالما بكل المعلومات(1)

 واضتح في الدليل الثني ، أما الاول فيقال : الافتقار نتص فيجب ان يتعالى اله عنـ

فلا فائدة اذن من تفضيل احدى الصورتين على الاخرى ؛ ما دامتا - تطيقين لمــــأ واحد

*     *         * 

§ ـ العيـــاة :
 تعالى عالم ، وكل عالم يجب أذ يكون حيا ، الذ الحياة شرط اللعلم 6 مستندبن في مذا الى الواقع المحسوس المثـاهد(r) ه ولربا استدلن بعض المتكلمبين بدليل آخر ، ومو : أذ الثّ لو لم لم لم يتصف بالحياة لوجب أن يتمفع بضدها ؛ وها وهو الموت ، والموت نقص لا تشوم معه قدرة ولا ارادة ولا علم(2) •

 (T) (T) راجع اللع - للاشعري ص




 في الدين للاسـفرايبني ص 1 ع 1 ا

اليه ، وسنراه في صغتي السمع والبصر يرفضه صراحة الـي
 فيقول في المحصل : ها اتفق العقلاء على أنه حي لككهم اختلنفوا في معنى كونه






 وريقول في معالم أصول الدين : الا صانع العالم حي لا الا قد دللنا على ألها قادر


 بطو لهما لاني وجلت مناقشـة الرازي هنا تحتاج الى نتّل كلامه حرفيا • ذللك
 الصفات والآخرين ينفونها 6 مع اذ المُعروف ان مذهب الفلاسعهة في المعغات











 مع اذ ابن سينا يصرح بأنها اضافية وذلك بقوله : اله واذا قال له حي : لم الم يعن الا مذا الوجود المقلي مأخوذا م~ الاضانة الى الكّلمل المعقول أيضا بالقصد






 بطريقة لثظلية أيضا • ذلك انه قال : اذ الحي عند الفلاسفة هو الذي :
( 1 ) داجحع منا كتبه استاذنا الدكتود محعود تاسم زي متدمته لمناهع - \&. - YA ص


- YO1 (

(0) الصغات الاضـافية ، عند ابن مـيـنا مي الصغات الايجابية ، فتد عغد


 المعغات الاخرى بعضها بكون المعنى فيها مذا الو جود مع اضلا اضافة ، وبعضها يكون

 الاضانية ، وعلى ذلك فاذا نال عن الحباة : انها اضـافة فمراده انها معة
(ا لا يُستحيل أذ يكون عالما ، فليس هناك ان الذ الذات المستلزمة لانتفاء الامتتاع

 ثلاث ملاحظات :




 -




 واعثقد ان بحث صنة الحياة من أضعف أبحاث الرازي بناء •
*     *         * 

: - المسع والبصر :




- IYI نقد المحصل ص (r)


 - من ادرالكُ المسهوع والمئي اذا وجد|(r)


 سائر الذوات • ولا كانت هاتان الصفتان من اشـد الصغات ايهاما بالتشبيه
 الاثشاعرة فسروهما بأنهما نوعان من الانككــاف زائدان على العلم ، واستعانوا






 اذا ابصر فانما يِجري منه تحديت في جهة المئي واتصمال ألُعة به على متجرى

 يدرك • فالرب تعالى يدرك المبر والمسـوع.على الحقيةة التي ندركها عليها ،
(1) الابانة لابي الحـــن الالثـعري ص 0؟ ،

 ( المحـل ص IT\& ) غم مصحبحة في نظري ، لان الاشعري - وهو الاعرف منـ بمذاهب التو م - يقول غير عذا التول
- Vr المترلة ، لزهدي جار اله صل (Y)

ويتعالى عما تتعـف به الحواس والحدق والاصمخة ه (1) ويقول اللزالي :
 ومن لم يدقُق نظرا فيه وقع بالضرورة في محض التُبييه ، فخذ منه هذرك - ودقت فيه نظرك ه

فطريتة الاثععرية ــ اذن ـ هي الجـع بين التثبيه والتنزيه ، وقد سبت
 - والتنزيه في كافة الصفات







 - PY العقيدة النظامية لامام الحرمين ص ( 1 )
 -00



 اللغزيإلي ص اه 10 .
(Y) اللمع اللاشـعري ص (Y)



يروي أن الفالــنة اعترضـوا على هذا المبدأ الذي يفرضه النتكلمون ـ ـوهو أن من لا يتصف بصنة اتمصف بضدها ـ ـ بأنه دعوى مجردة عن البرهان : اعتدد فيها المتكلـوذ على الثـامد ، والشاهد حكمه غير حكم العائب ، ومع

 الش لا يتصن بهذه العـفات ولا بأضهادها (1) ، فاذن قاعدتهم - كطا انها غير يرهانية ـ فهي أيضا غير مطردة (Y) ه وينتقد القاضي عبد الجبار تطبيتهم
 لا يخلو من كونه متكلىا أو ساكثا أو أخرس ٌٌ مع أذ القادر في ابتداء كونه - قادرا يخلو من جيع ذلك ؟

ولعل المزالي قد لاحط ما يقال على ذلك الدليل الذي يتذرع به المتكلمون










 - YY. نهاية الا قدام للثـهر (Y (Y ( )


 - (1) "




 فبالاهرى اذ تكوذ دليلا والحدا له صور متعددة

## * * *

نعود الآن الى الرازي فنجله أنععريا ني اثبات السمع والبصر صنتين



 واللذة



 قولهم : كل ما يصح اتصطاف بصنة فلا بد أن يوصف بتلك الصفة أو بضدهـ
(1) الا قتصـاد في الاعتقاد ص هr .
 - اللدكتور محمود قاسم ص 1.0 ( 10 - IV9 لوامع البينات ص ( )








 الدالة علنى الاجماع (1) "
 غبد الجمبار والثهرسبتاني اللذين كان النخر مطللما على كتبهما ، وانه عد








(الاردبين م (IVY - IV. والمحصل ص IY\& ا و وقد حذا صـاحب الموافف حلو الرازي دون ان يشـير الى - ( $1 \uparrow$ - AY/А) - ذلك
( ( ) (
(r) نهاية العقول / /

والاجماع"( ) فهاهو ذا قد تسسك بالاجماع وبحجة الغزالي التي يتجلى فيها التشيبيه بصورة وافحة • ولنا بعد هذا ؛ على كل من دليليه الاول والثاني ملاحظة :
الما الاول : فان الذي يصرح به الرازي في أكى كتبه أذ الادلة النقلية
 جائز ، وان العقلل اذا تعارض مع النقّل وجب تقهديم العقل ، لانه هو أماس




 أول الكتاب 6 ان التمسك بالنصوص النقا
 عنه ؛ بل الجواب عثه اججاع الامة عطلى جواز التمسك بنصوض الكتابي



















 -أفاض به في أول الكتاب من بحت الموقف المضـــا
واما الثاني، : فان الرازي قد عدل عن مذا الدليل واتقله في المحصن








 عليه معيار الكمال في الْصنات ولا يطبتونه عليه في الافطال ؟

## * * *

هذه أقوال الفضر قبل المطالب العالية ، أما في مذا الكتاب فقد جمع بين

(1) نهاية العتول Yol/L - ب .



 سساع وابصار الموجودات المفارةة أم ليـى بشرطـ • فاذا قلنا ان التأثئير شرطـ
 واذ قلنا انه ليس بشرط بالنـبـة اللموجودات المفارتة ، فعلى هذا الاحتمال

ولا كان مذان الاحتمالان متعادلين توقف الرازي ثم قالل : الا اتنا نجري
 الموجودات ، فلزم من هذا أل يكون موصونا * * *

## :

شتعلت هذه المسألة المسلمين ردطا طويلا • وباعلـت بين طوائتهم 6 وككر
 أحمد بن حنبل • ويروي أبو عذبة أن أبا حنيغة النعماذ هو أول من قالل بأن


 ولعل هذا الاخير قد أخذ مذهبه عن الامام الاعظم • فتد قال أبو حنيغة في

> ( (1) المالب العالبة 1/\$A1 -

 . الاسـتاذ أحمد امين في خـتى الاسـلام وخاصة






 ومهـا يكن من شيء فقد كانت المعتز لة تعتقد أذ كلام الها نـيــ الا الحروف



 والاصوات في جسم 6 وعندئذ يسمع الوحي اليه ذلك الكملام من ذلك
 يقول القاضي عبد الجبار : اذ من ادعى كلاما نصسيا فقد ادعى اثبات معنى لע
 - $r$ -








النغـي ( تُجريد الاعتقاد ص . 7 ) •

هــــل الى معرفته باضطرار ولا بدليل فوجب نفيه ه(") . وقال أيضا ها فاذا




- وجب القضاء يصدوثه ه(

وقال الحنابلة اذ الكلام هو هذه الحرون والاصووات وانها قديمة(r) .
ثم جاء الاشعري فقال ان القر آذ كلام اله تعالى غير مغلوت(ع) وان

 أذ الاشعري كان يغرت بين نوعين من الكلام : الكلام النفسي القائم بذاته

$$
\begin{aligned}
& \text { - 10/Y المغنى (1) } \\
& \text {. A§/ المغنى ( } \mathrm{P} \text { ( }
\end{aligned}
$$

(







$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الابانة ص (1) }
\end{aligned}
$$


 ان هذا التو تف اللدي ينكره الاشعري هو ملمب ابي عبد الهـ الثلبي
. نهابة الاقدام للمهرمستاني ص (Y)




 - القرTا مخلوت \& لاز القرTان بكعاله غيم مخلوت

وشهمـــا يكن من شييع فان اتــــاع الاشعري فرقوا وقالوا : ان الكلما
 ويرى أيفا كل من الماتريدي(2) وابن رثـد(ه) ان الفتنة ما كانت لتقوم لو وضمت المسالة وضعا جيلا من أول الامر ؛ وذلك بان وان يعترف بهذين النوعين من الكَلام ويقال بإن النفسي منهما قديم واللفطي متخلوت 6 وعند هذا



 ثأمر كان ينبغي أن لا ينثـأ •
米 米

$$
\begin{aligned}
& \text { • X - IV ( ) معدمة الدكتور متحود قاسم لمنامع الادلة صم }
\end{aligned}
$$



 هذا مو دأي المو فية أيضا ( الثعر ف لاهل التصو ف صـ • ؟ ) .





وقد استدلى الاثاءرة والماتريدية على ثـوت الكلام له تعالى بأن قالوا :

 وقد رأينا في صنتي السـع والبصر نتد القاضي عبد الجبار والنلاسنة لهذا
 اللا أذ الغزالي رفض هذه الطريقة ، لاذ تصديق الرسول لا يكون الا لا باري
 الرسول اذ معنى الرسول المبلغ لرسـالة المرسل ه ه ه ثم فضل عليها دليال
 - الخلق أكمل منه (الي

## * * *


 هي خمس صنات ، الخبر والاستخبار والامر والنهي والنداء • ويرد عليهم
 المتزلة فقالوا كام الثه ليس بوالحد (0) .

## * * *

أما الرازي فقد كان له في شأذ الكلام مرهلتان : الاولى في كل كتب عدا المطالب اللالية ، والثانية في هذا الكتاب الاخير

 . of - الاقتصاد في الاعتقاد ص (Y) (Y)



(0) (0) نهاية الا⿴囗ــــام ص PAQ



 الرازي بأن الثـاعر يقول :
ان الككلام لفي الفؤاد وانها
 مثّلا









 بحركة قائمة بالفير 6 وِههنا يقول الرازي




يعد كلاما أم لا أ وتي نظر الرازي ان هذا بحك لغوي • ويفيف ان المعتزلة
 اللحروف والاصموات ء واذا صرح الاثــاعرة بأن كلام اله قديم فانهم يريدون به المعنى النفيي الذي لУ يقول به المعتزلة (1) الاع

الا أذ إلرازي مع متابعته للمشاعرة في ان الكلام هو النفسي القديم فهو








 بأتنا لا يمكن ان نصدق بوجود الرسول الا الا اذا صدلتنا أولا بوجود المرسل المتكلم • ييد ان الرازي يرد على مثل اعتراض الغزالي بأذ العلم بصدق

 الصفة القديعة التي هي مدلول هذه الالفاظل والعبادات . واذيا ولنا
 هي حادثة ، فان التديم كان مو جودا قبل مسصل علبه العـلاة والسـلام ، فكيغ،

. Ir7 - IYO (r)





 أو لم نعلس(1)

## * * *

وفيـا يتعلق بوحدة كلامه تعالى وتعدده اللى خـــة أقــام 6 فقد ذكر
الرازي في نهاية العقول ان الاثشعرية اتفقوا على أنه واحد ه الا الا ما ينتل عز




 ليس الا الخبر ء الما البواقي فيه عائدة الى الخي الخبر 6 فمثلا : الامر والنهي اعلام - بحلول الثواب والمتاب
 الامام الرازي ؛ هو (أي : الككلام ) في الازل خبر ومرجي البو الما



 -يسند هذا القول الى غيره ويتقده وي

*     *         * 











 - قلنا ان هذا الطلب هو الارادة أو غيدها هِ










 فهنه النصوص دالة على أنه يتول باذ الكلام - بأي تفسير فـر ــ فه

محددث لا قديم ؛ على اذ النص الاول منها يشعرنا بأنه يفرت بين نوعين من
 بذهب جديد مخالف لمذاهب الحتابلة والمعتزلة والاشتعرية ، مذا الملذه

 الكلام النفسي وحدوث الالفاظط ؛ وعن الاثـاعرة بحدوث الككلام النفسي
-
$\square$

## إلإبإبالثالث

设等学，
## الضضل الأول




أ
 والمتكلمين على. سواء 6 وكانت الحـى مسائلم ثلاث الختلفت فيها وجهة تنر
 أذ يؤلف ها ههافت الفلاسفة ه ليقرد اذ الفلاسمغة قد أخطأوا العت في هذه المسائل ، ولينتهي في Tاخر الامر الى تكنيزهم بسبب Tارائهم فيها (r) ه ونحن اذ ندرس هذه المثـكلة لدى الرازي نرى اذ نستمرض أولا آقوال كل من الفريقين ، لنعلم الى أيهها كان الفخر أميل
 كا نوا يرون قدم العالم 6 أو قدم المادة الاولى التي منها تكونت ألجزاء الماء المالم(2).

سواء في ذلك من جاء قبل سمقراط من الفالاسفة الطبيعين ومن جاء بعده :

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) يراجع كتاب الدكود يحيى هويدي "امحاضرات في الفلسنة الاسـلامية" }
\end{aligned}
$$



- تهافت الفلاسـغة ص (Y)


فانكسمندريس ــ تلميذ تاليس - يقول بالدور العام المتكرر الذي لا
 مندترة ه (1) • وهرقليطس يقول أيضا بالدور ، ولكنه يرى ان اللبدأ الاول




 منها الكون قديمة ، لان الوجود لا يخرج من اللاوجود (1) ه
وكان أفلاطونذ يرى انذ المادة قديمة كانت فيحالفوضى ، واذالشه هو الذي

 الجــم المستدير ( أي المتحرك جركة دأرية ) هو أزلي ولا وقوف لحركّه ،
 محمد غلاب في : الغلسغة الاغربقية 1/ .ع وما بعدما .
( و ( و ( : VT - VI/A $/$ C

- ( ) (

( 1 | ( ) راجع النغرة المخصـصة للجومر الفرد من الفصل الشاني من مذا الباب.



 - فقاد الاهواني: في كتابه من افلاطون - دار المعارن بمصر - ص .


نهو شيء قد تبين في الطييعيات ه(1)" ، وموجز رأي أرمطو هو ان الهة هو






 الاحصجار المتناثرة ادنى من درجة اتحاد احجار المنزل المهني




 النفس الكلية ، ثم انبئقت الاثياء المادية عن هذه النفس ه(ه) ه
(1) (1)

6 | Y



؛ ( ) الد ( )





ونتزية ألفـض في الواتع نظرية في قدم العالم نلان نيغ الوهحة إلاونى
قديم (1)

*     *         * 

وأما فلاسفة الاسـلام (Y) فكانوا فريقين : فريقا اعتق نظرية الفـيغي ؛ وفريقا رفضها • أما الذين اعتتقوا تلك النظا



 والعرض والعبق ؛ ثم عالم الافالاك ثم العناصر السغلى الالاربعة ثم المعادن والنبات والحيوان (r) • فمذهب اخوان الصنا قد أبقى على أصل النظرية
 - في خلق العالم المادي
" Fir





 لابي بكر محمل بن ذكريا الرازبي • جمعها وصححها بول كراوس




 اتيا بعثرة عقوله وتسعة نغوس • وذهبا الى ان هذا العالم المتكثر لا يمكن
 واحد ه فلا بد من وجود متوسطات ؛ وعندئذ قالا : انه قد صد
 الوجود بذاته واجب الوجود بالاول ، ولانه يعقل ذاته ويعقل الاول الا هو وليـيت



 النعال - الاننس الارضية والعناصر الاربعبة(r) .
ومها يكن من ثيء ههذه النظرية الافلوطينية المحروة لم تحل مشكـلمة




- (1) هن فلاسفة المسلمين

، (1) (1)
 ص

مذه الر مـالة الى المقول العشرة .
.
(r) راجع داي الفارابي في : آراء امل المدينة الفاضلة ص






 فالحركات الفلكية اذن هي التي تتوم بدور اعداد الانشيـاء لتلقي الفيض (1) • * * *

ومن فلاسفة الاسـلام من أعرض عن نظرية الهيض ء وقال اذ العالم محدث•






 مفعول بتوسط ، ومنسون بغير توسط ؛ والله سبعانه علة الكل ، هنهو علة
(1) انظر كتاب : المباحثات لابن سبنا ـ ضمن كتاب الدكتور عـد الرحمن


 (8) (8) مر مذا الدليل ي الباب الثاني حين تحدثنا عن ادلة وجود اله






غير مباشرة للاول ، وعلة قرية للثاني(1) ، وأول ما خلق الثـ الفلك با فيه
 الواتع - هو العلة الحقيقية غير المباشُرة ه والفلكهو العلة المجازيةالمباشرة(r)






وأما ابن رشـد فقد ططل أل يِيع بين رأي أرسطو القائل بقدم العالم
 لا يعــدو أن يكون خلافا لفظليا وذلك لأن الموجودات على ثلاتلة أقــا








القدم قالوا انه قديم ؛ فاذن لا يوجد منالك خلاف حقيتي بين الطرفين •











 خلق من مادة بـابقة ويي زمان مقلر كـثل قوله تعالى ها ومو الـي
 الى الــماء وهي دخان ه • فظاهر ماتين الآيتين ينهم منه ان الماء الماء والعرش والدخان كان قبل العالم واذ العالم قد وجد خلالِل مدة محدودة (1) • وـرى


 - وكو نها المبابا مؤرة هو باذنه وحغظه لوجودها a

## * * *

 والاشععرية والمانريدية وغيرهم 6 ولهم على حدوث اللمالم الم الم المج المّهرها تلك



 الحادثة ، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث مثله • واذا ثبت ان الاعراض

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

$$
\begin{aligned}
& \text { • r.o-199 ( } 19 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

والاجــام حادثة فالعالم كله حادت (1) .
الا ان المعتزلة فرفوا يبي المامية والوجود ، وتالوا ان الماهية تماهية تسبت الوجوده وان المعدوم ذات وثيع












 ص 10 وما بعدها ويقول ابو منصور اللانريدي : ان هذا الدليل يعود الى محمد

$$
\text { بن شُبيب ( التوحيد } 74 \text { ـ ب ب ) . }
$$

( - (101



( ) ) الماتريدي • التوحيد ا§ ـ ب •



- المصدر السابق . نغس الموضع (V)

وان الهيولى موجودة تبل دجدود الصورة (1) . وفي مجال ربط الأسبــاب
 يتم بها الا نــان بل هي من اختر اعات الاجـــا
 في المضروب بعد ذلكهو فعل متولد من الضرب (t) ـ أما الاثشاعرة فقد ألما أنكروا

 لا لاز المسبيات مترتبة على الاسباب (0) •
 جانبين : الاول ، كيفية خلق الشا للمالم ؛ والثاني ، رأيه في القدم والحدوت •

## * * *

## 1 - كيفية خاق الث لالعــالم

 نظرية المقول والنفوس كثفسير لصدور الاثـياء المتكثرة عن الواحد اللاجد ،


هريدي ص أ ) :
(



( - AY (I)
 - 187-180 المحصل صـ

وتقد الاساسـين اللذين استلد الـِهما الفارِسفة الاسالاميون لبناء هذه النظلرية ، وهما : الواحد لا يصـدر عنه الا واهـ ، وصلاهية الالمكان للعلية •

*     *         * 

تقده لقولمه : الواحد لا يصلو عنه الا واحد : يقول الرازي ان هذا الاساس باطلل بالحجمج التالية :
الاولى - الجسمية أمر وأحـد ، ومع ذلك فمي تقتغي الحصول فيا - المكان وتـول الاءراض وهـا شيئان(1)

الثانية ــ المعل الاول الذي يقول به الفالاسنة 6 ممكن كما يعترفون هم
 وان كان موجودا فقد صـدر عن الواحد ، وهو الهّ ، أكثر من واهد ، المعل - وامكان المقل (r)




الرابعة - أسندوا الى ما يسـونه بالمقل الفعال كل ما في عالم الفــاد من الصور والاعراض والمواد ، وتخلaا من الاعتراض عليه قالوا : المستـد الى الـقل النعالل هو وجود الكائنات • والوجود أمر والحد فقد تتج عن الماهيات • فاذا كاذ الآمر كما يِولون فـا الذي يـنع من المتاد كل الاشـــاء الى واجب الوجود(t) ج
(Y) (Y) بلاب الالشـارات ص (Y (Y)


$$
\text { ( ) ) المباحك المشر قبة } 0.1 / Y \text {. }
$$


 وأما أن تكون الكثرة في الـلوب والاضـافات : وعندئذ يتوجه عليهم رئا
 يجعلوه مبدأ مباشر! لكل الموجودات(1) م




الــابعة - يدتّج الفلاسنة بألز كون الـــئ معـدرا لُّحد المعلولين غير


 لنقطة معينة غير مساذاتهـا لتقطة اخرى ، ومع ذلك لم ـقـــع التركيب في النقطةٌ (T)

## * * *

وفي الحت ان هذه الحجمِ التي تقد بها النغر مبـدأ ها الواحد لا يصـدر
 ووضوح ان الو'أهد قد يكون علة وسببا لآكتر من واحد ، فلم يعد هـ هنالك مسطال لآستعالة استناد كل ما نمي الكون الى الخلق المباثر 6 دون توسطـ تلك -العقرل والنفوس

*     *         * 

$$
\begin{aligned}
& \text {. 0. المباحث المثرقبة ( } 1 \text { ( ) } \\
& \text {. المحصل ص ( } 1.0 \text { ) } \\
& \text { • (Y) المــدلد المـابق نغس الموضـع }
\end{aligned}
$$

نقـده لدساس الثاني 6 وهو صلاحية الامكان الملية :
يــتدل الم ازي على فــاد عنا الامـاس بالادلة الـلاثة التالية :

لا يصلح أذ يكوز مؤثرا •
 النرض الاول يستعيل أن يكون شـيء علة لوجود شيء آلخر لأنه لا يكون الا
 المعلول _ عندئذ _ يمكن أن يكون معلولا لا مكانه الخاص الا




 فلك آخر ، وهكذا .•؟
أما الفرض اللاني - وهو تماين الامكانانات بالاهية - فباطلل لألذ الامكان







 الاقصى ، وان وجوده علة اللعقل الثاني فهو هذيان لا يلا يليق بالعوام فضلا عمن - هيعي التتقيق





 لنلا يؤدي هذا القول المى أن وجود العقل غني

 والالـكان والوجود 6 وليس الامكانذ وحـه * * *

 هو وجودي أم عدمي ؛ وأما الثالث فلا يخلو من تمقيد ، الم الى جانب أنه أنه من غير المتبول قول الرازي : ان من صار غنيا في فعله عن النير صار غنيا في ذاته - عن الغــيـ



 الكامل في ذاته لا يصـح أل يكون جـا
 الى ما يتحتاج اليه مذا الفلك الطالب فيها كالامر فيه c واحتياج كل فلك الى فلك آخر يقود اللى التـــلسل • مذا






 اما ماهية مذا الاستكمالل الذي يطلبـ الفلك في العقل فيثرحها الفلاسنة


 يتحرلك بالحركة الدائمة لاسنتخراب كاقة الالايون والا

- من حيث خروج كل ما له من القوة الى العتل







 الاوضاع 6 بل اكتنـاب نوع آخر من الكمالات لا يعلهعا الا الله ه وينتهي

 والحد منها غير مستعلة الا لحركة مخصـوصة ، فالفيض العام من الباري
 - الطويلة ه(1)
*     *         * 





 - الاتنجاهات المختلفة عد عمله استكهالا ؟


 شتغـل ، وقد كیى المؤنة في شهواته وشطجـاته ، فقام وهو يدور في بلد - أو يـت . ${ }^{\text {( }}$

على ان الر ازي - - مين يبطل نغرية المقول والننوس ـ يقدم في المباحت





 الامور الـابقة مقدمة للعلل الفياضـة الى الانمور اللاحقة ، وذلك انما ينتظم

[^0]بحركة سرمدية دورية ثم أذ الممكذات تتى المتعلت للوجود استععدادا ثاما صـدرت عن الباري ووجدت عنه ، ولا ثأثير للوصـائط أمـلا في الايجاد بلا بل في









 أي ان الحوادث الارضية مرتبطة بقوانين عامة لا شأن لها في ايِياد الاثيباء

 ابن رشد الذي جـل وجود الاثشياء مرتبطا بأسبابها ارتباطا فعليا ، ورأى 6
 الرازي من فكرة التولد التي صادفناها عند المعتزلة والتي ترتب اللنـا
 - بين الثه ومخلوقاته
 عرضنا مذهب آننا ، و"لكن الغرق بين ما ذهب اليه ابن مينا وما ذهب اليه

$$
\begin{aligned}
& \text { - 0. } \Lambda \text { - 0.V/Y المباحث المـير تبة (1) }
\end{aligned}
$$

الرازي أذ الاول يجعل الفيض من العقل النعال والثاني يِجله من: تبل الشّ
تعــالى(1)
غير ان الفشر في. كتاب (الملخص ه الذي انلب فيه على اين سينا ؛ وفي ها شرح الاشـارات ه الذي اتقد فيه Tراء صناء هـا



 (لا .. الارستقصـات انها مركبة من مادة باقية وصور متزايلة ، ألا المادة جعلتها

 يـيجب أن يكون فيضانها عن العقل مشُروطا بأن يصير قبول المادة بها أولى من





 بالموجب فاعلم أن الوقوع في مذه الظللمات ليس الا الاع الاعتقاد ان الوامد



$\because$ ( $\because$ ( $\because$ ( 1 (
( ا
راي الغلاسغة في جمل الحركات الغلكية المســديرة مي العلة لعدونث الحوادث
العنصرية ، ثم آنتقده .
 تعالى ، وأما الحادثة فهي أيضا مـادرة عن البـا



 الحركات الفلكية في الاعداد ، ويتول : ان اله تعالى شو الفاعل المبـــش











*     *         * 

 والــني يبتيهِى
 شرهه للمقائد العنصرية يغهم من عبارة : ال والهق عندي ه ان الرازي هنا

يتكلم معبرا عن رأيه هو(1) ، ولكن عبد العكيم الــيـالكوتي في حاشيتئ على الشرح المذكور يقول : ها توله : (ا الحت عندي ه في ترتيب الموجودات
















 كما ذهبوأ اليه وهي سرمدية لموية أي طويلة جدا من ابتداء اللالم الى التهائه \& لا عرفية على مذهب الحكماء • فلا تلتفت لـلـا هوس به أصـطاب الحواشي شهنــــا

 . Yq

وارتكبوه من تأويل كلام الامام وصرفه عما أراده مدس سره ه(1) ه ولاولقع ان في كلام ككل واحد من الـيـالكوتي والمون


 قوله أيضا في نفس المباحث المثرقية : اذ ابن سينا يقول : الا العقل الاخير

 هذا • والمعنى بهذه المثاركة هو أذ العقل انفعال عام العيض ، و والمادة تابلة لجميع الصور ؛ فيستحيل ان توجد صورة
 الرازي على هذا بقوله : ها فظّمر بما ذكرنا أذ الـبـ المبا الموجد لصور العناصر






 سرمدية لُّوية أي طويلة جدا من ابتداء العالم الى اتهائه لا عرفية على منهب - الحكماء ه

الا أن السيالكوني أيضا كان لديه بعض الحقيقة حين قال ان الفخر كان

$$
\begin{aligned}
& \text { - V9 - Y7 حاشـية محعمل عبده ص ( ) } \\
& \text {. } 011 / \mathrm{K} \text { ( } \mathrm{Y} \text { ( } \\
& \text { - 01§ - olr/Y }
\end{aligned}
$$

يحقق مذهب الحكماء • والواقع أن الرازي كاذ يحقت مذهب الفلاسمة ولكن

 في الاول بما جاء في الثاني.ولذلك ناقث عبارة المباحث المشرقية بـا استرى في
 -الكتاب عن مذهـه في المباحث المشرقية





كتاب واحد مـكر كان للرازي بعله كتب أخرى تنقض ما فيه

## * * *

## منمب الرازي في المطالب العليــة :

أها المذهب الذي اعتنقه أخيرا في المطالب المالية نهو مزيتِ من النظرية



 هو العرش. 4 وذلك الا بتداء انما حصل بوالمطلة تلك النضس الماكية ه وأما سائر




 بدوي • ص IVA ا

النفوس الفلكية والعنصرية فهي تائجها وشعبها وأولادها ، واليه الاشارة في
 على أركان عرشك ه • فالمراد من معاقد العز مو جوهر تلك النفس الكية
 مـو!ء قيل انه كوكب أو فلك أو عثل أو فه أو دوح علوي أو روح - (r) (re

والذي نلاحنا على النص الاول ان النخر ـ ـعلى الرغم من الستمداده




 ولكن فعل اله فيما بعد الفلك الاعظم انما يتم بتوسط :نفلك ونفسه الكلية :

## * * *

واخيرا ماذا كان رأي الرازي في الآيات الواردة في القراكن الكريم فيهن
 أن السموات قد خلتت قبل الارض ، وبعضها الآخر يدل على العكس ه و وكان للمفسرين (r) في ترجيح احلى الطائثتين على الاخرى ؛ اختلاف لم يكن رأي الرازي موحدا ه بل كانت أقواله في مذا الـــأن مضطربة


- المطالب العالية ( C ( C )




 استوى الى الــماء أي خلق بعد الادض المسهاء ، ولم يجعل يينهـا زمانا ولم
 الآية فأراد ان يدلل على ان السماء خلقت قبل الارض ه فتال : الا ان قوله


 يرى في نفس الآية أذ غ ثم ه للترتيب والتعقيب ، وانها ليـيت للترتيب ولا للتمقيب • وتيجة الرأي الاول ان الاري الرأي الثاني لا دلالة على تفدم الارض على الـيسوات في الخلت •



 التول يوجب ان خخق الاوض متدم طلى خلق السماء ، لانه تعالى لا نصل


 الـى آراء الرازي المتعارضة ) . rq - البقرة ( C (


( ) الانبــــاء - . .

ينهما ترك الارض حيت هي ؛ وأصعد الاجزاء الـماوية ه، (1) ، ومذا تصريح من الفخر بان السماء متأخرة عن الارض
 - تتكغرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعــلون نه أندادا . . . والمختاد عندي ان يقال خظق السموات مقدم على خلق الادض كل هذه الاتوال في التفسير الكبير أي انها في كتاب واسد ، ولكّ

 الآخر 6 وعندئذ نقول : ان الرأي الاخير تد نستخ ما سبقه 6 أي أن رأيه هو انذ اله خلت السموات اولا ثم أعقبها بغلق الارض • * * *

Y -


 وعرفنا أيضا رأي اين رشّد في التوسط والتوفيق بين أرسطو القائل بالقدم ومتكلمي الاسلام القائلمن بالهدلوت •
 منهــا(!) - يرتضي مذهب الحلوت 6 مستعملا نفس الحبج التي استعملها

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



التتكلون ، والتي ستذكر أمهـا فيـا يلي :
1 ـ حـ حجة الحركة والسكون :








غير أزلي فبهني على ثلاث متدمات :

- الاولى : الـككون منة موجي



 دائم فينغغي اذن أذ الــكوذ لو كان ازليا لكان متئع الزوال



 ولكن يصح عليه الزوال نهو غير أزلي
, ونهابة المقول Y/Y Y
 - $17-11$ ص


 والقائلة بان الجسم لا يخنو من الحوادث وما لا يخلو من الحو الحوادث فـر فهو


 المبـوطة المثهورة ه( ) • ويضيف اليها بعض التنصيلات التي رأيناها في حجة الحركة والسكون • وتد يذكر هجة الحركة والــكون ، ولا يلا يعزوها
 ان ما قام به من التطوير لا يخرع عن الهيكل العام للحجة الاصلية و الا


 - من الاششاعرة(0) • وهو أيضا مأخوذ من المـلـك الاورل . .
 - YO - YI والمعالم في اصول الدين ص AV - AT


 (0) (0) راجع : ابكار الا فكار للاملي السـادم • لبعض المتأخرين من أمسابنا ؛ الدلالة على اتبات
 والتــــان باطلان ، فالتول بأزلية الاجــام بالطل . . " . .
(7) المواقف YYY/V . والمسلك الاول عو دليل المككمينالمثـهود


ومع هذا فقد حاول النحـير الطوسي أذ ينهـل بين الحجبتين وأن يقول


 المتكلمين هي • • ان كل جــم لا يخلو من الحوادث ، ، وكل ما لا يخلو من - (1) الحوادث ، فهو حادث

ومها يكن من ثـأذ هذه الحجة فاذ علينا اذ نعرف ان النخر لم ينفرد


 الدلالة على كون الحركة والــكون عرضين ، فكان الــكون تائما بالجسم




وتال : ال فان قلت : أليس ان الجوهر عنــدكم في أول أحوال وجوده
 بتعرك ولا ماكن 6 فها الكوتم انه في الانل بكون خاليا عنهعا؟ قيل : عرف

 كان فيه الزمان الاول ، واما ان يكون في غيره : فاذ كان في المكاذ الاول فهـان

- A1 الطوسي : تلخيس المحصل ص ( 1 ( 1
.
( ) النسغي : تبعرة الادلة M


فيها في المكان الاول ، فيكون سـاكنا ، أو في مكان آخر ، فيكون متّركا



- المبدأ دأئما
r










 الربانية في وضّ كل شيء في مسله وفي زمنه المناسبين(٪) .


- V./ - ا



 اذن فالموجود يفتق الى المؤثر أيضا ، اذا نظلرنا بعين الاعتبار الى ان الى













## P -


 أزمد منـه وما هو أمْص منـه ه فاختصاصه يِدره المعين لا بد أن يكون



-VQ الاربعين م (Y)
( (


بقصد فاعل مختار ؛ وفعل الناعل المختار محدَت ؛ ؛اذ القعـد الى الايجاد -لا يمكن الا حال الحدوث(1)
والذي يبدو واضحا انه هذه الحجّة تعود بأصولها الى يحيى التحوي 6
 الكَندي الذي تأثر بئلاء ، على ما أثرتا اليه فيما سبت "






 اللـتـد الىى الزيادة والقصمان مبدأ تلق عند الز ازي يستعمله أحيانا وريرفضع - أحمانا أخرى

*     *         * 


بأِنا اذ الفخر في أكى كتبه الكلامية والفلسفية يقرد ما قرره المتكلمون
 كتبه ها المطالب. العالية ه موقفا جديدا ، هو أقرب ما يكون اله موقف
ابن رشـد •
 ثم روى عن جالينوس أنه توتف و و قالل في مرضه الذي توفى فيه لـي
 الرازي على هذه الرواية بأن ها من الناس من جعل مذا طعنا فيه الـا
 أقول : هذا من أول الدلائل على أن الرجل كان مان منصفا طالبا اللعق ، فان

 تصريع بأبـات ان العالم محعث بهادته وصودته معا ه ولاثبات هذا في تمليل الالفاظل الواردة في القرآذ الكريم والتي لها تعلق بهذه المسألة 6 ويمكن حعر هذه الالفاظط بـا يلي :
1
 ان اله أحلـث العالم عن المادة القديمة واحكم تنظّيهه فقد اعترف بك بكته ربا للمالمين


$$
\begin{aligned}
& \text {. Y07 - Y00/r (المالم (r) }
\end{aligned}
$$





 والروية : تخليقا وتُديرا • ولكن لـا كان التغكي والتروي مـستعيلين في حق اله



الاجزاء الموجودة في الازل على أحسن بناء وأدق نظام ؛ فـحينـذ يكون مذا المالم واقعا بتقديره وتركيـه ، فيكون خالـي القا



 ويستدل الرازي على أن الفاطر قد لا يكون موجيا


 احداث هيئة جديدة لتلكع الاجزاء •




والآشكال 6 وهذا كاف في امطالق اللنط









- احداث الذوات والاجمـام

 وكانت الارض خرية خالية ؛ وكانت الظللمة على القـر 6 وريح النّ هب وبر ور




 على وجه الملاء ه فلا يدل على آكى من ان الثّ تعالى حرك المادة القديمة(1)" ويخلص من كل هذا العرض والتهليل الى القول (ا فثبت بـا ذكرنا ان
 يدل على انه بلغت في الصعوبة المى حيث تعجز المقول البشمرية عن الوصول - اليهـا

والنتيجة التي نصل اليها ان مذهب ابن الخطيب في آخر كنبه يتلخص
 فاذذ الكتب اللسماوية قد صاغت قمة الخلق بعبارات تحتمل كلا من القدم
 على الانهام البثرية • ومن أجل ذلك يتوتف الراذي في البت في هذه المِفصلة

والملاحظ أن في أقوال الرازي ؛ في مـــذا الكتاب ، أثرا من مذا مذهب
 النور خرجت من ظللتها • ومعنى هذا بعبارة أخرى أن المادة كانت في حال الفوضى فنــقها الثة وأودع فيهـا النظالم • وجلي أِضضا أذ ملامع مذهب

$$
\begin{aligned}
& \text { • YoY - YOY/Y المطالب العالية (1) } \\
& \text { •rov/r ( المالب العالية (r) }
\end{aligned}
$$

الرازي ؛ في المطالب المالية ، قرية من ملامح منهب ابن رشد ؛ من حيث الاعراض عن طرق المتكلمين والاعتراف بصععوبة المسـألة ، الا ان أبا ألا الوليد
 بهذا اللعامة - أما الرازي فمتوقف

على انا يجب أن نذك أن أبا عبد الش قد قال في باب البوة ( من نغس
 مححث «(1) • فكيف نوفق بِين قوله هــذا وتصريهه الــابق بأن الانبياء

أعتقد أهن يمعد بإلإحداث 6 في النص الاخير 6 أن العالم لم يو يوجد بـلم
 الخلت وهل هو من عدم أو من مادة ، فسسآلة شائكة 6 لУ الدعو الضرورة الدينية اله بسطها
 الرسول عليه الحـلاة والسلام تد بين ذلك في الحديث الذي الـي يرويه عمران


 لو كان•مختمـا بالجيز 'والجهة ، لكان ذلك الحيز شيـئا موجودا معه • وذلك




> (Y) (Y) داجع : \# الانصاف فيما بجب اعتماده ولا يجوز الجهل به \& لابي - بكر الباتلاني صع

لـبـلكة الخلق من العدم ؛ خلافا للا يقوله الغخر في المطالب العالية • ولـكني




 واذ الرواية الاولى يُيعر لفنظها أن الماء قديم ، والرواية الثانية لا دلا دليل فيها




 -لم يصرحوا بقدم المادة وبحدوئها

 اذا استعرضينا شرح تلك الالفاظُ في مواقعها من مفاتيح الغيب لامظثنا
 خلق العالم من العدم لا من المادة القدية
 ليس فيها دلالة على الخلق من العدم 6 وقد يـدلك ، في مناسبات متفرقة 6

 ويقول العستلاني ان الرواية الاولى آ أصح في العدم " و ونبه دلالة على انه لم

 المرش على الماء ه ها

مسلك المؤلف الحيادي الذذي لا يُمه الا تقرير ما وصله من الآراه ه وسنعاول فيما يلي أن ندعم ما أوضتناد هنا بمقتطفات من التفسير :
 كل ما سواه مـكن لذاته فيكون معتاجا في وجوده المى ابيجاد الواجبب للاتهـه











 مادة العالم مـكنتة في غير قديدة لأن اله هو الذي أعطثاما الوجود بعد أن كانت معدومة

ب ــ ال الغلت ه • في كيّير من المواضع في التفـير الكبير ينسر الرازي





》 الخلت ه بالتقدير ، وهو في هذا يوافت ما ذمب اليه في الُطالب العالية •




ويقف في بمض الاحيان موقفا محايدا فيرد الرأي ونتيضه 6 دون الئ أن











 هذا المخلوق مغاير للذي كان موجا موردا قبل ذلكُ كُحينئذ هذا المخلوق وهذا

$$
\begin{aligned}
& \text { • } 97 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • Pl - البعــرة ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \text { - النسـاء (Y) }
\end{aligned}
$$

- (1) المحدث انما هلث وهـل عن العدم المحض

- التتكلمين القائلين بأن الخلق مو الايجاد من العدا

على أن الرازي قد ارتضى القول بالخلق من العــلـد


 -كا رأينــا
وفكرة الخلت من العدم تبدو واضـة أيضا في كتـــابه المــــى لا أمرار
 وانه قد يطلق بععنيين : خلق عن مادة موجودة ، وخلق لا عن مادة






 يعقث الاجسام عن العدم المرف والمسلب المحض 6 وتالوة يععث بيف الالششيهد

ويتضس من مذا أذ رأي الرازي في لا أمرار التنزيل ه أيضا معارض

$$
\begin{aligned}
& \text {. الثغـــ الكبر (11/9 (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • التفسـ الكبر (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

لرأيه في لا المطانب العانية هِ فبينـا هو في النكتاب الاخير يقصر معنى الخلت على انْتدير : ومن أجل ذلك لا يرى فيه دلا دلا يرى في الكتاب الاول أن للخات منهوما واسعا يشـل الا موجودة ـ ـ أي من العدم ـ والآحداث عن مادة موجودة هي أيضا قد خلقت - من العلدم

وفي الحق ان نتريته في أسرار التتزيل هي النظرية الاسملامية الصحيـية ،


















[^1]تركبت السـوات والاوض • وانها صاد الينا كونه تعالى موجدا لهــا بحسب

فالرازي - في هذا النص ـ لا يرى في لفظ الفانطر دلالة على ان هذا







د

 غني مطلقا ه وكل من كان غنيا مطلقا إمتع أنز فتعقر في الحداث الا الاشياء الى - ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$

 -ه المطالب العالية ه


$$
\begin{aligned}
& \text {. rIA - riv/IA التغسر الكبر (I) }
\end{aligned}
$$












 فلذن ذلى الواجب يكون قبل كل ما علاه . . . الم كيفية ذلك الثنتم فليس عند






 بِلت ذلك المديمِ وايِجاده ، وهو الملاد من قوله : اذا قضى أمرا فانما يُول

$$
\begin{aligned}
& \text { - } r \text { - الحديد ( } V \text { ) }
\end{aligned}
$$

( ( )












عن هذه المقارنات يتبدى لنا البون الواسع في نظرته الى مذه الالفانط
 التطور في فكر الر ازي حغيقة ملموسة و * * *

ب - شـــل العــلم
ا. 1
كان انكسـنلديس 6 وهو من أفدم فلاسفة الاغغيت 6 يعتقد أن الوجود


$$
\begin{aligned}
& \text {. P19 - YIV/rI التفسـر الكبر (1) } \\
& \text {. النحل ( } \mathrm{C} \text { ) }
\end{aligned}
$$








 عن المادة ، فاذن المحرك الاول واحد والعالم واحد تبعا لذلك(0) . وتد هذا حذو أرسطو كل من اللارابي الذي نص على الن العالم مركّ
 اللذي احتج بأن العالم بسيط 6 والبــيط شـكله كرة 6 فلو وجل


- مغاير لعالمنا هذا باطلل أيضا(4)

ويلوح لي اذ أن رشُد قد ارتغى أيضا مذهب أرسطو ه ذلك لأنه يقول
 فلك تاسع " • فالعر كة الواحدة بالذات انما تكون لمتحرك واحد ه والمتحورك
( ( ) تاريغ الغلسنة اليوناتية : يوسغ كرم م 10 ( 10

 : rro/l





- اللغارابي ايضـا ص 19

النجاة صي اYY (Y)


ا:اواحد انما يتحرك عن محرك واحد



وفيها يتعلق بالمتكلمين لم أستطع أن أجد الهم في هذا أقوالا صمريهة •




 أن تهل فيه الاششياء ، على العكس من اللالاسفة الذين يروبذ أن خارج العالم - (2)

 العالم وان المُسس نفسها ما هي الا نجم صعير في مجووعة مائلة من النجوم تبلغ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) تلخيص ما بعد الطبعة - لابن رشّد ـ المبعة الادبية بعمر • الطبعة } \\
& \text { •TV - الاولى • ص ( } 77
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - Ir9/0 الموافـ (Y) }
\end{aligned}
$$




 قد ترا هذا الراي الاخحر نوفـع نظريته الحديئة ( تاديغ الفلسفة اليوناتية - 1 P7 - YO


 واحدا ء اللهم الا أن يقال أن المقصود بالهالم

 أقوال أصحاب الفلك المعاصرين له واللـابقين ه ويعقب على قول ابن سينا



 التامع - بـا يحتويه من الكرات - مركوز في ثخن كرة أخرى عنليمة(م). (1) داجع : نجر الحباة - تأليغ ع• هـ دش • ترجمة الدكتور مبد


 وما بعدما . والى عالم آخر - تألبف فرز بودلر • ترجمة الدكتور عبد الحميد
 - IYVE الدكتور علي مصطغى مشـرنة . مكتبة النهضة المصرية يالتامرة مــنـة - 1807

 للبغدادي ص ت على تجريد الاعتقاد اللطوسي ص 100 -

$$
\begin{aligned}
& \text {. I I IPY (0) المخص (0) }
\end{aligned}
$$














 أن تكون كرة الغلل الاقصى المُحيط بالعالم مركوزة في كرة فرة أخرى أعظّم




 أراد في كثاب ها نهاية العقول « أن يستمل على مذا الرأي بَوله تعالى :




 (ا وهذا نص صريح ه"(1) • يـد أني أجده غير صريح الملاذتا لأذ الضمير من




 بها فيها من عظـة واتقاذ ، أيعجزه أذ يخلت أناسا مثشهر يوم القيامة ؟

## * * *







 ومن أجل هذا القول نزى \$ جولدتسيهر « يغمز من جانب الفخر فيقول :
 لم يكن يثق بعلم الفلك كثيرا باللغم من اعترافه بعلم التنجيم ه(2) . واعتقد

 العالية ه آخر كتبه - مع ان التنجيم والسعر من ضروب الا





 ومن الجائز أيضا أنه لم يقصـد من وراء تألينه الا ارضاء شـغته العلدي

 في الصدور 6 اذ مبنى هذه النغلرية على أذ الافلالك تسعة * * *

## F

كان أرسطو يرى أن العالم قسماذ كبيران : ما فوق فلك العما





-كرة الماء ثم كرة الارض الموجودة في مركز العالم(1)
(1)



## 

وعندما جاء الرازي زم يحد نن هذا الــبيل ، نقال ان الاجــام على



 الــابق ص YO وعلم الفلك عند المرب ؛ كارلونلينو ص .





 الحكمة والطبيعيات ه "، ودأى الخوان المعاء في كتاب الدكتور عمر فروخ عن





 سردالسلة الالف كاب ، القاهرة . 197 ص Vo - Vr ؛ والحفـارة الاسلامية :

 من منلــلة الالف كَاب • ص • 19 وما بعدها ) -
(1) (1اجع : رمـالة الكندي في الابانة عن ان طبيعة الفلك مخالغة لطبائع

















 أبر.د الاجهام وأكغها وأحلبها • فهذا هو المختار غندي ه(r) وأما الاجمـام المركبة فهي النبات والمعادز والـيواذ(ڭ) •

## * * *

## r -

يرىى الفارا'يي وابنِ هينا ان الافلال أهياء عاقلة متحركة بالارادة ، وان
(1) (1)


 - العالية
 بالعقول المفارتة من حيث آن هذه العقول تد خرج كل ما لها من الكمالات
 الككالات الا الؤيون والاوضاع \& وبها أنه ليس أين ووضس أولى من أين ووضع آخر لا نانه ليس تشبيء من أجز اء مدار فلك أو كوكب أولى بأن يـكون ملاقيا لعزه من جزء آخر•فمتى كان في جز" بالفعل نهو في جزء آخر بالقوة•
 الاتصى يوجب البقاء على أكمل كمال يكون للثيع دأئـا • ولم يـكن هـا



 الككامل (Y) • ويسمي این سينا كلا من العقول والتفوس الفلككية بالملائكّة :
 ولقد اختلف موقف اللازي من مذه النطرية المبنية على الفيض - الـين الاخذ بها كليا أو جزئيا وبين الرفضى التام • واذا صتع لنا أن نوعل رأـه
 المتّابعن له في نظّرته الا في فروت يسـيرة
وفيما يلي تنابع تطور نظر الرازي الى مذه النظرية :




 ملائكة ( معراج الـــالكين r

قال في (ا الباحث المثرتية ه انــذي يعد من أقدم كَبه : ان الافالك تتحرك بالارادادة ها تقد ورد في القرآلذ ما يدل على أن حركا





 بالذات والشرف وهذا لا يتم الا بالعياة والادراك ؛ ه ويضيف ألا
 بابا يقول فيه : > الباب الثامن • في النيا


 موافق لابن مينا ، الا انه يـدأ بعد مذا بالمخالفة • فهو ينعا

 الفلك لاثتياتها الى التتبه بالعقل 6 والعقل جوهر مجرد عن المادة ولواحقها 6

$$
\begin{aligned}
& \text { - 1.1/r ( } \mathrm{P} \text { ) }
\end{aligned}
$$

 عقلا ـ فيجب ان يكون قبله عثل هو الـبـب المتقدم لحركة الملك ، نتد علمت





واتنقوا عاى أن أنتوى الجـسـانية لا تدركُ المجردات ، فان كانت النفس قوة




















$$
\begin{aligned}
& \text { • ( المباحت المنز قبة }
\end{aligned}
$$



- YI .
- (§) المباحث المـر قبة

ويـتعد رأيه في (ا اللفصص في الحكمة والمنطق ه عن رأيه نيا الكتاب









 ييد أني لاحظلت أله - وان ارتفى في هذا المكا رفض آلفيض حتى في صورته التي اعتنقها في الملاحت المئرقية من آن واجن الوجود عام الفيض ، فاختصاص "لئه الافلاكُ بهذه الحركات الما النا يعود الى اختلافها في الطبيعة من هيث الاستعداد لتلقى الفيض الالني
 رفضنه لقاعلة الفيض و نلّت عنه نصـا تال فيه ها والحت عنـــدنا هو إلقول

بالمنفـار ه
 الفاسفة الا أنه لم يــتطع أن يبرأ منها كليا • بل ظلت لدا



. 177 - 17 ( $(T)$


 وفي التفسير الكبير - وني المواضع التي يتعرض فيها لتفـي التير الآيات التي
 -الفلاسفة ، أو رادا عليه \& أو مهملا الاثـارة الى هذه المذاهب الممالا تالما

 بقواه يسبحون • قال والجبع بالواو والنون لا يكون الا الا للمقلاه • و وبقوله






 مالكم لا تنطقون ، وقول : ألا تنطورن \&


 مختص بالمقلاء ه(\&) . وأما قوله تعالى (ل لغلق السموات والارض أكبر من

$$
\begin{aligned}
& \text { • (1) (11/1 الهابة العتول ب }
\end{aligned}
$$

(Y)
 ولكني لا أجد الغغر تد انــاد الى مثل هدا .



في يوم الحثر والنشر(1)





 تكليف خاص ، فمن الملائكة من هو في القيام من أول خلى الق العالم الى قيام




ذلك المحل كوله تعالى ( واسأل القرية ها هي أهل القرية •
فمن الواضح اذن ان الرازي لم بنسر أي آية من الآيات التي استشهـ







$$
\begin{aligned}
& \text { - VY/XY (I) }
\end{aligned}
$$






 القرآنية الكثيرة التي تدل على أن الكائنات مسـغرة للانسـان 6 ومتسـق أِيضا




 وذلك - في اعثقادي ـ نكسـة أمـابت آراء الرازي وأفكاره في هذا الكا الكتاب
 ففيها ينظه ميله الشديد نهو علم النجوم واللسحر (7) وتأثير الارواح الللكية
(



 (0) الغ الاجزاء الاخرى الا
(7) وتد راينا مذا حين تكلمنا عن ثقانته : في الفصـل الثاني من الباب

والانــانية(1) . وفيما يلي عرض أقواله فيما يخص المسألة التي نبحئها الآن : عقد فصـلا ه في الدلالة على أذ الكواكب والافالك احياء ذاطقة ه ابتداء

 عليه وسـلم أنه قال : الذ الثـسس عند الغروب يذهب بها الى تحت العرش ك

 فوجب بـقتضى هــذا الخبر كون الشـه الا







 ومع هذا فهي موصوفة بالارادات الجزئية والادراكات الجماتئية والادادراكات

 العاص.لة للنفس الفلكية انما حصلت من فيغ. ذلك الك الجوهر العقلي المجرد (أي : عثل الفلك ) والنفس عالمة بأنه لا يمكن اكتــاب تلك الكمألات من

> • ( ( )
> . YYY/Y المالب العالية (Y)







 يرى عدم جواز شصرها في علد معين خلافا للا يراه فلاسفة الفيض المان المسلمون




 (ا اعلم ان المراد بالملائكة العقول اللفكية والنفوس الفلكية التي هي المدبرات

لأجرام الافلالك
أما الغاية هن حركات الافلاك فقد رأينا في النصوص التي أوردناها قبل

 لاكتـاب الكمالات منه • ويمكن الجهع بين هاتين الغايتن بأذ يقال النها في
. PAA/Y المطألبـ المالـة (I)


( ) (
 العلاسـنة ص ع.Y وما بعدها .

 في هذا الكتاب ـ لا تتحرك من أجل العالم الاس الا
 جلالتها ، دائمة الحركة والفعل لأجل معـالح هذا العالم الذي أشرف أقــا -(1)هو هو الانسان



 بنظرية العقول العشُرة ــ فانه اعتتق أصل النظرية ، وأقصد مبدأ الفيض


 -على النفوس البـُرية ه(Y)

## * * *

## § ـ خاتهة في التعليق على دايه في ترتيب الموجودات الطييعية :

 كنت قد أشرت في الفقرة الكاية من هذا البحث الى ألى الرازي كابع الفلاسـفة في ترتيب الموجودات الطبيعية على النحو التالي : الارض في المركز المرّ، النــار • ولي على هذا الترتيب - بعض النـلر عن صسته أو بطلانه من حيث الواقع - ثلاث ملامطات :

- PNo/r المالب (1)
( P ( - P. محمود قاسم ص






 الى الفلك مو النار ؛ وأبعدها هو الارفى 6 أما ان النار هي الآقرب فاحتجوا







 فلا خرورة بعد ذالك لافتراض نار محيطة تهبط منها تلك الك الشها

 باطــلـل
على اني أعتقد انَ مذا الذقد الذي وجهه الى قول الفلاسنة ه غير دقِّت ذلك لأن الرازي نفـه يقول بأن المتحرلك هو الفلك ــ كـا مر في الفقرة
. 1.9/r (1)
. $\{V Y / r$ المالب العاليـــة (r)
. الم (Y) (Y)







 ربط الٌ تمالى المسبيات بأسبابها
المانية : بالرغم من ان الرازي المتمد فكرة ترتيب الموجودات الطالمييعية
 على وجوب كوز الفلك غير طار ولا بارد مز. تناقض • ولنتتصر على ما أورده في المباحت المثرقية :
فقد الحتج على ان الجسم الملاصق اللفلك هو النار 6 بآن الفلاء محال 6




 وكانت حرارته عالية جـا ، ولو صع مذا لأصبحت الطبقات العليا من الهواء

(P).



 أذ الفلنك غير حار(1)




 الذي ينترض أن طبقات الهواء العليا أبرد من الــفلى $\uparrow$ •
الشالثة : يقول الرازي في المبــاحث المشرقية ان العناصر الاربعة : المار الارض والماء والهواء والنار ، متعادلة ؛ بمعنى الن الهواء الماء الموجود في الكون المون


 . الل大لاثة الارباع ؛ وبتُدير وجوده فهو عمران قليل لا يعتد بـلا
الا ان الفضر في ككاب ها الملخص ه الذي يمثل نتطة تحوله عن اتباع




 أمريكا وامتراليا وغيرهما من أراضي العالم الجديل •
*     *         * 

$$
\begin{aligned}
& \text { • AA - AV/Y المباحت المنر فية (1) }
\end{aligned}
$$

ج - بثــاء العالم وفنّازه :
في رأي فالــفة اليونان - بوجه عام - العالم أهدي 6 كا أنه أزلي






وكا ربط فلاسفة الاغريق أبلدية العالم بأزليته • فان فلاسـفة الاسسلام أيضضا قد ربطوا بقاء اللعالم بالمبدأ الذي يقيـيون عليه نظريتّم في الخلق :


 أيضًا • وهذا رأي الكندي(1) • وأما اذا كانوا من أحسحاب الفيض المنا
 فانمّ يروذ أذ المالم مستمر باق أبدا ولن يفنى لأن الثه تعالى يدفع عنه الهدم (IV جمال الدين الانغاني - حياته وغلــنته ـ اللدكتود محعود تاسمر

- IIV
- المه ( المع الـــابق ص (Y)


(0) (0) فصل في حر فـ اللام من كتاب ما بعل الطبيعة لارمسطو • ضسمن كتاب

 (7) راجع مقدمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ديدذَ لرسـائل الكندي
. النلسفية م










وبالنـبة للمتكلمين نقليل منهم هم الذين يرتأون ان العـا كالكرامية(2) ، والجاحط الذي كان يقول اذ الاجمام لا تتعلم 6 واذ الثه
(1) رغم ان اخوان الصفاء من أصحاب نظرية الغيض ؛ نقد حاولوا

 لحناة واحدة لاندثر دفعة واحدة بلا زمان | اخوان المـناء ـ اللاستاذ عمر - ( loV - lor الدسو قي ص
(P)





 - مسنة

. 7 - 7 - 7 .

لا يقدر على اعدامها \& غاية ما في الامر أنه يفرق أجزاءمالا(1) ه وكذلك أحال
-أتباع علي الاسـواري المعتزلي أن يفني الله العالم ويـقى وحده( الما
أما أغلب المتكلمين فعاى أن العالم تابل للفناء ؛ الا ان من منم من قال : انه سيفنى فملا • كجمهور الآثاعرة(5) ، ومنـم من توقت كامام الحرمين(t)

- والثـيخ محهد عـده(0)

وللتتكلمين - بعد مذا ـ ـنغريات في الكيفية التي يـقى بهــا العالم


 الخلت انمدمت الجواهر c)


 قد علت وجود الاشياء المتمرارما بالارادة الالهية - وأيا كان الامر فاللالف
(177 الغرق يين الغرق للبغدادي ص 1.7 . والمتزلة لزمدي جار الل

- $1\{7$
. 18. المعتزلة - لزهدي جاد لبه ص (P)

- الموضع



(V) نــاة النكر الغلـفغي في الاسلام للدكتود ملي سامي النشـاد . الطبعة
. M9V - M97/1 الـانبة (
VV داجع مداضرات في الغلسغة الاسـلامية للدكتود يحيى مريدي ص ( 1 (ا


يقول باتهاء كل آلاثيـياء ، حتى قال بنناه حركات أهل الجّنة ، وأيلولتمم الى

- سكون دائم" (1)

وقد نفى معر بن عباد الــالمي المعتزلي أذ يكون لله دخل في فناء العالم ؛
اذ الغناء من فسل الاجــام نـــها 6 فهي تفنى بطبعها وكان النظام يقول : ان الاجــــــا لا بقاء لها ، بل تنفى في ثاني حال وجودها ، ولذلك نهي متجددة ومخلوقة

- خلثا مستمراه

ومن رأي الجبائيـن : أبي علي وابن أبي هاشم ، أن الته اذا أراد اذ يها












. 91 , VY V


. المواتف ( 7 ( 7 (
أصول الدين للبغدادي ص (V) ، والاثشـارة لغخر الدين الرازي

الرازي - م




 والاعراض لا دوام لهـا بل هي متغيرة متجددة آنا بعد آلما


 مذهب الاشأُعرة(1) ، كا كا وصف مذهب الجـائي بأهن مذهب المعتزلة •

$$
\begin{aligned}
& \text { • YTY التمهيد - لايي بكر الباقلاني - طبع بيروت } \\
& \text { • YY ( ) }
\end{aligned}
$$



 - Y - ب للنـ
 واللمعتزلة في هذا اختَلاف دائ ( راجع : أصول الدين للبغدادي مع . . ( PA - rV/0 المواقف



. 1 - YV راجع : اصول الدين للبغدادي ص . 1 والاشـارة للرازي (V)

- 18.         - IY9 و VA الارشـاد لامام الحرمين ص (A)

(1.) المواقف

ومهها يكن من شيء فليـى في مذهب الأتعرية خلت مستمر بالمعنى
 وتتجدد في كل لحظة \& ذلك زأنمه يصرحون بأن الاجسام باقية غير الا وانما تتجدد الاعراض نقط • قال امام الحرمين : ها الجوهر باق غير متجلد 6 وذهب النالما الى انه يتجدد حالا فحالا ، كالاعرانص عندا المواقف : 》ا الاجهـام باقية عندنا خلافا للتظام فانه ذهب اللا Tالنا فآنا كالاعراض
 بخلق الاعراض في كل لحظلة ، وادامة بقاء الاجهسام بخلق الاعراض فـلا فيها •
والآن ماذا كان يقول الفخر ؟

عرض في كتاب (ا الاثشارة ه أقوال الاثــاعرة ثم اتبع ذلك بالرفض وقال : لا والمختار عندنانا أن المتشضي لاستمرار الجومر استمراد المتقفي
 يبقى ذلك الثيء لاستمرار التعلق ه فعلى هذا الباقي متدور عندا يـين ذلبك أنا قد يينا انتقار الجوهر طالة استمراره الى مقتض وأفسدنا الاقسام سوى الفــاعل ، فيجب أن يكون المتّفي لا لاستـراره هو الفاعل





$$
\begin{aligned}
& \text { • 7P الشـامل - لامام الحرمين - تشرة كلوبقر - ص (1) } \\
& \text { - PYY/V المواتف (Y) } \\
& \text { • (Y) (Y) } \\
& \text { ( ) ) في المخطوطة : ححدوته ، وهو غلمط بين • }
\end{aligned}
$$

حالة استبراده




الحتحيحة فيها أعثتمل
وعلى أي حال فرأي الر ازي أيضا نوع من أنواع الغلى المــتـر 6 ذلك ؛



 لا بمعنى ان المبتي يعطيه حال البقاء وجودا Tالخر 6 بل بمعنى اله يلوم ذلك
－الوجود لدوام ذلك المؤثر الاول ها

 التغسير التكبير حيث يتعرض لحدلوث اللالم وبيات وجود الله 6 يقطغ بألن


 الاول فذلك الممكن مدلد ：وان كا كا
 فتعين الثاني وذلك يقتضي كوز ذلك المكن معدثا فبّبت أن كل ما سوى الثه
－（1）الآشـارة ג（ ）
－Y母 الاربعين في أصول الدين صه（Y）


 أو حــال حدوثه 6 أو حــال عدمه 6 والاول بالطال






- هذا عن بقاء العالم
 لتطور مذهب اللازي : فهو في الكتاب المثـائي (ا المباحث المثرقية ه ه يكذا هذو الفلاسفة ويملن أن الافلآلك لا تنخرق ولا يجوز عليها الفناء(ع) ، ، وأذ

-الفلك نفسه لا نهاية له أيضا

 متوتف ، كلا صنع المام الحرمينم)

$$
\begin{aligned}
& \text { • Pl\& - rir/ई }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • 7YQ/1 (0) } \\
& \text { ( ( ) نهابة العقول (V) } \\
& \text {. } 1 \text { - } 174 / r \text { (V) }
\end{aligned}
$$


 ما سوى اله محدث وكل محدث فان حقيقته قابلة للعدم وللوجود 6 وهذد القابلية من لوازم ماهيت 6 ولوازم الماهية واجية الما




-على فناء كل شيء حتى العرش والالمكنة والجهات(1) ولي
وارى أن مذمبه ني 》 إلمطالب العالية « مطانت لرأيه في هذه الكتبالاخيرة•




 الى ان الانتياء قد اخبروا بخراب العالم ينهم منها انه يعتنق فكرة وقوع الהتاء ، اذ اذ تصـديق الانبياء في كل ماجاءوا با به واجب •




- (§) ( ) الساس التقديس ( )



## الفصلالنانه الـ

$$
1 \text { - تمائل الاجسام في الجسهية : }
$$




 - ه ه تجانس الجّواهر

وللعلماء في تمائل الاجسام مذهبان ها فقي راي الفلاسنة والاغلبية
 النظام (1) ان الالمر على النتيض من ذلك • يقول الاثشعري : الا واختلف



 حرارة ومنها برودة .• ومنها روائح ومنها طموم •• وكان يقول : الحيوان

 V ( Y )
 وخاصة اصـحاب الهيولى والصودة ) .
 واذ يـكن انـاعه قد التزموا بما نقل هو عن الا رمسطين والجـائي 6 فيقول




 الحق 6 واليه مـار كانة المعتز لة • وخالف النطام
 اللى أكد المعتزلة • فيقوله :
 ثولمهما بتركيب الجوامر من الاعراه مـ الى الن النحواهر 6 ان تركبت من

 ذهوا الى اذ الد
 الحلي شارح تَتجرد الاعتّاد للطلوسي : مذامبـ القوم على النتحو التـــالي :



- (1/4 (1)

- EY/ | التــامل (T) (T)

- (/V المو (0)
. P/V (7)





 الامتداد الجسماني في نفسها واحدة ، وما لها من الغنى عن القابل الـا او الحاجِة ( اليه متشابعة (الا
والذي نخلص اليه من هذه النصوص ان الالفاظط التي اطلقت على هذا المعنى كثيرة وان القائلين به مم الفلاسغة والاغلبية الغالبة من علداء انكلام • ولنبحث الآن في الامـس التي كانت مدعاة للاخذ بهذا المبدأ أو لرفضه : فالفلاسفة ــ اذ يرجمون الجـسم الى الهيولى والصورة ، ويقولون بان الان
 - لا اختلاف فيها ه




 الجواهر • ويؤيد ما قلته ههنا ، ذلك النص الذي أتيت به عن البغدادي قبل

$$
\begin{aligned}
& \text { • AY ترح ابن المطر العلي - لنجريد الاعتثاد للطوسي ص ( ( ) } \\
& \text {. }{ }^{\text {- }} \text { (T) } \\
& \text {. ع (r) }
\end{aligned}
$$

قليل وهو الذي يتول فيه لا وتال أصحابنا بتجانس الاجـسام كلها • وقالوا :



 المتكلمين والفلاسفة وانما الخلاف العميق هو بين هؤلاء جميعا وبين اللأظام

 وهذه الاعراض مختلفة في حقيقتها • وبالتالي فالاجسـام ليست مشتركة ولا ولا متماثلة في الطبيعة الجسمية • يقول البغدادي : ال وأخذ ( النظام ) عن مثـام ابن الحكم أيضا قوله بأذ الالوانوالطعوم واللـوائع والاصواتأجـام وعلى هذا فان من يذهب الى امكاذ الكيمياء ـ ـ بمعنى تحويل المعادن
 - مبدأ وحدة اللادة وتاثل الاجسام

## * * *




 مؤلفات احدهـا قديم وهو الملاحث المثرقية ، والثاني متوسط وهو شرح - ( ( ) أصول الدين البغدادي ص
(Y) الغرق بين الغرق - للبغدادي ص (Y) 19 ؛ وداجع ؛ النصل - لابن
-
(Y) داجع داي اخوان المـغاء في كتاب الدكتور عمر نروخ عن مذه

الجماعة ص 00 -
 - المؤ لفات النلــفـية


 -باب الكم
وتابلية الابعاد الثلاثة - وهي أيضا غير مالحة لأنها من باب النـبـ -والاضافات 6 فتكون خارجة عن ماهية الجـاد

 والعلم بقابلية الشيء لامر ما غير العلم بحقيقته • ثم يتول في الا لا المباحث المثرقية ه عن هذا القابل للابعاد ها فلا هو مدرك


 لاجله كان الجسم الآخر قابلا لهذه الابعاد ه ه ، ويضيف ايضا






 إنه من غير المككن أن يكوذايُتراك الاجسام فيقبول الابعاد الثلالثة مبردا لأز

نحكم عليها بالاثترالك في الماهية 6 لان الماهيات المختلفة يجوز اشتراكها في
 －（1）الاجسام مشتركة في الجسهية
ثم تأبع النقد ني ثرح عيون الحكمة فقال مخاطبا الفلاسنة ：ها لم قلتم ： ان الاجسام بنُّسرها متساوية في الجسهية 6 وما الدليل على صحة هــذه －${ }^{\text {（ }}$
والــبب الذي دعا الرازي الى نقد هذه القاعلة في تلك الكتب الثلاثة هو

 هذا وقد كان للرازي－ازاء هذه القاعدة－في المحصل موقف غير
 أصتحابنا بُلاثة أوجه ه هثم أتى بهذه الاوجه ثم أعتب كل والحد منها بالتقد ؛ وذلك على النحو التالي ：
الحجبة الاولى ：الاجهسام اذا استوت في الاعراض التبس بعضها يعض مطا يدل على تمانلها ：وردك على هذه الحجة باذ هذه الدلا الالة لا تصلع الا
 فليس الا الرجم بالظن ه ه



 قبول الاعراض ؛ ههذا لا يلـل على اتحطادها في المامية خ لان الانتحاد في اللوازم －لا يدل على الاشثتراك في الملزومات

－（
 كلها متــاوية في الحتصول في المكنذ ؛ وبالتالي هي متــاوية في الطـيعة
 بل هو حكم من أحكامه والتــاوي على انلوازم لا لا يدل على التــاوي في - الملزومات ، كا هو الامر في الحجة الثانية (1)

 ضعيفة كان عليهم أذ يُّتوا بأقوى منها ، أم أنه كان كان في هذا الكتاب يشلك في صحة القضبية ، ولذا فهو يرد على حصجِ اثباتها ؟
وأيا ما كاز الامر فالرازي فيما عدا هذه النكتب يجعل من من هذا
 الجــية وعن المكان 6 والدلالة على قدرة الش 6 وفناء العالم 6 وائـــــات
 الاصصول الاالملامية ذلك لان بهذا الطميق يمكن الاستدلال على وجود :الاله
 - الثمات الحثر والنشر والقيــامـامة
 الماهية فعينئذ يكون اختصاص كل ولا واحد منها بصفته المعينة وئكلد المعين

 الاجسام • والذ كاذ ثادرا نهو المطلوب •
وأما يـاذ الثاني - وهو تثرير النبوة فهو أذ الاجسام با كا كانت متساوية
 ـيكون الاتيان بالمعجزات وبخوارق العادات أمرا مـكنا

$$
\text { (1 المحعـل ص } 10 \text { - } 10
$$

وأما يان الثالث - فهو ان الالجسام اذا كانت متساوية في تمام الماهية


واعتقد ان مذا النص كان ليان أمهية هذا المبدأ عند الرازي ؛ خاصي
 كتبه الــابقة لتزداد الصورة وضورحا • وسنحاول ان نرتب هـي هذه النصوص

بحــبـ النــق التاريخي بقدر الالـكان
قال في كنابه القديم (ا عصـة الانيـياء ه : لا غيبة الكوكب تقتضي حركة


- كلها متماثلة

وني لا الخمسين ه وهو كاب قديم أيضا - قال في معرض التدليل على
 كان الباري مبتطانه وتعالى جـهما لككان من حيث انه جسم مسـاويا لسائر
-الاجسام •• ه(r)
وفي موضع منالتغسير الكبير ـ حيث يستدل علىوجود الشّ قال : الاجسام طييعة واحعة . . الاجسام متساوية في الطبيعة الجسعية . . الاجسام متساوية

- في تمام الماهية ه(8)

وني (أساس التقديس ع ذلك الكتاب المتنخر ـ نزه الها عن الجسمية


- ذاته مشلا لــائر الاجـسام • . ه(
- المطالب العالية (100/ (1)



(0) أساس التعديس ص 0 ( 0 (


*     *         * 










 تعبير القفطي وابن العبري


 استطاعوا ، وني هدود وسائلهم القديمة الضعيفة • ولكن يـلـو ان تكرار


- المالم في اصول الدين ص (Y)





المحاولة وتككار الاخغاق اصابا معة الرازي بالفتور والككلال ، وك'ن من تتيجة ذلك انه مـار يعتقد ان الـشمر يعجزون عن ايجِاد الذهب والفضة ؛ قد ضرب من دو نهما بابا مسدودا لحكمة معينة ء وهي ان هذين الم المدنين لا لا لا

فائدة منهـا الا الثـينة ، وهي لا تتحقق الا بقلة النقد المتداولذل" ولا شـلع ان مذا التعليل مائب من الوجهة الاقتصادية ، وان كان خالكيا

- من الوجهة الطبيعية

هذا وللكيمياء القديمة صورة أخرى تتمثل .في المكان تْيبر كل واهد من العناصر الاربعة الى المنصر الآخر 6 فيصير الماء هواء واء والهواء نار الما


 سينا الآخذ بذلك المبلأ ؛ ويقول (لا ويجب ان يعلم ان الكَلام في مذه الامور

- اتناعي ضعيف جدا (P)

والحت انذ بعض استدلالات الثيخ الرئيس على مطلوبه ه هلم تكن علمية • لها


 يتججدد غيرها ه مما يدل على ان الهواء المحيط بالاتاء قد تحول الثى ماء

بالتبريد
والرازي يرفض هذا الاستدلال ه ويقول انه لو صتح ما يذكره ابن مسينا


الهواء الحاصل ني الامكنة الباردة الاخرى

. OPY و ( المباحث المثر تية ( 0.9 (

- I.V/| ترح الاششادات للرازي (Y)

وحاول الطومي ان ينتعر لابن سينا نتدم تبريرا ضعيفا ، وهو أن البر البرودة



ابن سينا مبرد دعوى لا دليل عليها
والواقع ان استدلال ابن سينا غير صحيح ولبني على النظرة الـا
 بالهواه 6 لا عن الهواء تغسه •

عارض ارسطو كلا من ديمقريطس وليوقـس في مذهبهما التائل بتكّون



 الفرد ه كما سنرى في النترة التالية •

والغغر - وان كان له في الجوهر الفرد اختلان رأي ـ فهو منتـــاز




( ) ( ) رسـالة في اثبات المنار قات ـ اللفارابي ص 0 •


الرازي -

المى حـف المتكلدين في رنض الهيولى والصورة"(1) • وتلد برهن على بطلان
مذهب المثـائيسن بـا يلي :
ان الهيولى التي يلدعونها اما ان تكون حالة فلي في مكالي
 أما علم مبحة الاحتمال الاول فان الهان الهيولى : الذ حلت في المكان على

 فيه على مبيل الاستقنلال فعندئذ تبرز ثلاثة اعتراضمات :
 Y Y الجسم والهيولى ليس احلمها اولى بالـطالية ، والآخر اولى بالمحلية

- من العكـو

؛




(1) المباحث المثرقية



 ( ألها ) نطر الـــموات والارض فانه بقي مهنا إحتعال آخر ، وهو ان الجسم وان كان محدثا فان مبولاه قدبهة . .




:
مذهب الجوهر الفرد او الجزء انذي لا يتجزأ مذهب قديم

 وأول من قال بالمذهب الذري من اليونان فيلسوفان يذكان الو مـوية هما

 هي عدد لا نهاية له من الاجسـام الصغيرة التي لا تقبل الا تقــا











(§ ) المتو فی سنة آ


 . ا.V/1
( 7 ) جمال الدين الانغاني - حيــاته وفلــنته ـ للدكتود محهود قاسم - IIY ص

والكون والغســاد ص 90 وما بعدما .
 أرسـطو الخلاء ولا يرى اله فـرورد لاذ الاجــام يحل بعفـها هعل بعض دون
 الا ييقوريين لم يلتفتوا الى نقد ارسطو فأخذو! بمنمب ديسقريطس في جهلته

- وتفصيه(r)

وكان أول من أخذ بنظرية الذرة من المسلمبين : شـيخ الاعتزال ابو الهذيل

 واصبح من الالوف ان نرى الكتب الكلامية تعالج مسألة الجوهر 6 كجزع
 وأفعال الا نساذ • وسبب هند الامتتام يعود الى أنهم أرادوا الن يبرهنوا باثبات

الجزء على ثلات مسائل هامنة :
الاولى - مسالة وجود الله • او بالاحرى مسألة حدوث العالم التي تعد مقدمة للبرمنه على وجود الله • ذلك لان الحمـم اذا كان مؤلثا من اجزاء

( المعـر الــابق ص ( ) ( )

- $\{Y / Y$
( ) ج ج
- YIV الغلسنة اليونانية - يوسـف كرم مكال




- المـــلمين لبينـس ص


لا تتجزأ فبر هسحود والمخخدود مسكن والمككن لا بد له من واجب يؤثُر في
إيجاده (1)







- هذا الموت قادر على جمهها
 كهيام بن الحكم (ڭ) والنظام (0) وابن حزم (1) وابن تيمية (Y) وتلهيذه

ابن القيم (A) •
-V. (1) ( 1 ( 1 )


 في حدوث العالم على التول بالجوهر الغرد ؛ لان في وجود الجا الجوهر الغرد شـكا


 - r^/I

. Ir و (7) النصل (7)

- V. تفسمر سودة الاخلاص لابن تيمية ص (V)


وذهب الرازي في المحعلى (1) والمباهث المشرقية (r) الى أذ الاتوال. في
تركيب الجــم على أربعة :

تول جههور التّكلصين •
وثانيها ــ انه مركب من أجزاه غير متتاهية بالفعل ه وهو قول النظام من
-المعتزلة
وثالثها ـــ أنه غير مركب ولكنه قابل لانقـهامات غير متتاهية ، وهو قول
مردود (r) .

ورابعها ــ أنه غيد مركب ، ولكنه لا ينتهي في الصغر المى هد الا ولا ويكون
بعد ذلك قابلا للتقــيم ، وهو قول جمهور الفلاسنة
والدكتور محـد عبد الهادي أبو ريدة يرى لا ان الرازي هو أول من أقعم



 اقحصت اسم النظام وفرضت عليه مذهبا ، ثم اتّقلت هذه الرواية على صمورة
 -الشيرازي • والمباهث أميل الى توثيت المصادر الاولى والاعتتماد عليها ،(8)

$$
\begin{aligned}
& \text { • Al ( المحصل ( } 1 \\
& \text { • المباحت المـرقية (r) }
\end{aligned}
$$

© (




 لذذهب النطام جاء دحرفا • غير أني أميل الى أن نقل الفخر أقرب الى الصدة

الاول : قال الدكنور ابو ريدة : ان الرازي - في تقسيمه للدذاهب
 وجود من يقول بهذا المذمب (أي : كون الاجهـام مؤلغت من أجزاء لا تتامى الا









 وجه السماه ..






. الانـارات والتنبـهات (

- 1. 

فيولد الفول بالإطفرة a (") ونحن نعلم اذ النظام هو الذي قال بالطفرة

- وتديز بهـا

الثاتي : ان تعير المتقدمين بأنه ( أنكر الجزء الذي لا يتجزأ ه وأنه في

 أنكر الجزء الذي لا يتجزأ 6 وتابع الفالاسفة في هذا الانكار 6 لا أنه ليس له زأي آخر • ويدل على ما قلته أن اليغدادي

 بعد ذلك ها النفيـة العامُرة من فضائهع ( أي النظام ) قولابالتانسام كل جزء










(1) المباحتات ص IVI ( والكتاب بكامنه مطبوع فــن كـاب لا الدسعو



(0) أصـول الدين - اللبغدادي ص

- \&ケそ —



 هذا ان الر ازي قال عن هذا المذهب فيكتاب پ الاربعين ه : پا وهما هو القول
- (1) المنسوب الى النظا

وفيما يتعلق بـرأي الرازي بالنــبة للـجوهر الفرد يقول ابن تيمية ـ المنكر




والواقع ان الفخر كان له حيال الجوهر الفرد ثلاثة مواقق مختلفة ، الا أننا مع ذلك نستطيم أن نقول انه من أصتحاب الجوهر الفرد لأنه تد قال قال به في أمدم كتبه وأوسطها ، وآخرها • وفيما يلي بيان لثلك اللواقف المتباينة : الموقف آلاول : انكار اللجوهر الفرد • وهذا الرأي نجلده ظلاهرا واضـها
 هذا الكتاب الا وينطل القول بالجزء الذي لا يتّجزأ(ه) ه وعقد من أهل هذا
. Yor ( الاربعين في اصـول الدين - للرازي ص (Y)
 من التالكلين بالجوهر الفرد .









 ونحن لا نستطيع أن نول ان ان ما ورد في هذين الكتايين مو رأي الرازي



الا انه لم يتخلص فيه من كل الرواسب المثـائية -


 القدرة على ترجيح طائفة منها على الطآثة الاخخى أول من توقَ في مذه المعضلة بل مبقه اليها المام الحرمين وأبو الحسين

- البصري(1) وهذا الرأي أيضا ليس من اليسير أذ هف عنــــه و خمول انه مو رأي


- ( $\mathrm{P} 0 / \mathrm{F}$ ( )
- V - Y/ / ( 1 ( 1 (





الفخر - خلازفأ لــا نعل الْنتتززاني - ؛ ذلك لأن مذين اركتابين يصوران
 المباحث المشرقية ؛ تمنيـنا لعودته الى علم الكلام





 الفُرد ه اذ ان مرحلتي الانكار والتوقف لم تكونا الا في أواسط كّبه •

## * * *

على ان الرازي - حين أثبت الجوهر الفرد ــ لم يأت بحصج






 منها - وهي الثههية ـ أذ هــذه الوهدات يجب أن تكون لا متتاهية
(1. (1) الْـــارة צף - ب .


.

 بأوساط ، والا اختلط بعضها يـعض ، وهذه الاوساط يجّب أن تكون منصولة بأوساطـ اخرى • وهكذا الى الا لا نهاية • وعندئذ قال : الن أشيل ( وهو

 وبا ان أجزاء المسافة غير متتاهية وكذلك أجزاء الحركة ، فلن يدركها لأن
-ما بينه وبينها لا يتناهى (1)
وعرض برجــو ن هذه المجة الزينونية ودعاها لا مغالطة ه لأنها تسوي هين المكان والـركة فتّصل ككا منها مؤلثا من أجزاء غير متتاهية مع ان كل خطوة من خطوات أثيلل هي في هد ذاتهــا فعل بسيط غير قابل اللقسمة ،




 تركيب خركة أشيل بناء على قانون اختاره يطريقة تعــغية • فان أثشيل. في




 (1)
غلاب : الثلــنـة الاغريتية 11/1 - Ir .
( Y ( ) التطور الخالق - يرجسون - ترجمة الدكود محمود قاسنم ص


*     *         * 

وفيما يلي نعرض الحجيج التي استخدمها اللرازي في انبــات الجوهر
الفــرد (r) :
الحجة الاولى : ان (ا الزمان والحركة والمسافة أمور ثلاكة متطابة ك فان ثبت في واحـد منها كونه مركبا من أمور غير قابلة للقـــة








 ثم ثالث ورابع •• فتكون الحركة مركة من أمور كل واحلد منها لا يقبل

التجزئة •
وأما تركيب الزمان من الآنات غير المنقسهة ، فلان لاآن الماضر هو مهاية





-

- AK/r

حاضرا وهو اذا عدم فانه يعدم دنعة واحلة ، وهككذا الحال في الآن الثاني
 مقسم "أى أمور متتالية لا تقبل أنّجزؤ • واذا






- وهو الجوهر الفرد(1)
. الثعبة الشانية : النقطة شيّ موجود


 - النتطة تحقت وجؤد الجوهر الفرد

المحجة الشالثג : اذا وضعنا كرة حقيقية على مسطح حقيقي ك فهوضع





- سطع الكرة التي رسعت مذه النقط أيضا غير منقسسة المي

وهذه الحجة ، في الجقيقة ، أُجل وجوه البهجة السابقة ، ولكن لهـــ
-وضعا نخاصا ، كما سنزى

$$
\begin{aligned}
& \text { - Y. - المالم في إمـول الدين ص ( } 19 \text { ( ) . } \\
& \text { - } 97 \text { - 90/ } 7 \text { ( المالب العالية ( } \mathrm{C} \text { ) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$




 المفامل غيرتتاهية ، وجب أن لا يصل المتحرك الى الى آخر المسـانة الا في زلا - غير متناه ؛ وفــاد الللازم فــاد الملزومه

ولتشام هذه الحبجة يتعرض الفشخر (ل للطفرة ه التي قالل بها النظام ه ويأتي بـإث حجج على ابطالها :
 مع ان ما يينهما موجود بالفعلّ أمر لا تثبله البديهة •









 الواقع لأنا نرى الخط كله أسود فالطفرة اذن باطلة •
 انه تحرك على بعضها ، فذلك البعض يِب ان يككون متناهيا ، وذلك البعص
 * * *

وللفلاسفة اعتراضات كثيرة يوردو نها على ابطال الجزء الذي لا يتجزأ وليس في الوسع سرددا جميعا وسرد ردود الرازي عليها ، غير الان مستتغي
 اخترت هذين الاعتراضين دون غيرهما لان الفخر يقول عن أولهـا
 بابطال علم الهندسة بآكله لانه يتعارض مع القول بالجوهر الفرد

الاعترالاض الاول : قال نعاة الجوهر الفرد : لو فرضنا منعة مركبة من
 الثاني غير مثـرت ، ومعلوم ان الوجه المثيرق المغيء مغاير لالا هو مظلم ه وذلك - يوجب الانقسام






 بهذه التتيجة، التي يفضي اليها مذمبهم ، فكان الاجدر بهم الا يذكروا هــذا الاعتراض
ولا يستطيع الذين يقولون ان الجـئم مؤلف من اجزاه لا نهاية لها بالفعل




 لاتتفاء الآحاد التي تؤلنها (1) • غلم يعد الجـم بؤلنا من أجزاء لا نهاية لها

- بالتعل

ويجيب على امسل الاعتراض على نحو Tخر فيقول ، لم لا تك الا




- والخطوط والنقط أعراضى عند الفلامسغة بٌ (r)

والحق ان تقاش الرازي هنا نقاش جيد ، ولا يعييه الا انه جعل الكثرة



ها المجموع ه يدل على المتناهي
 الجوهر الفرد مستندة الى القول بوجود الكرة الحقيقية المرتكزة على سلى ملطع






الرازي - PA
!العالية ، اذ قال : الا واعلم ان علم الهندــة من أوله الى آخره ييطل انتُول


قال هذا بعد ان عرفى هججهم على ابطانُ الجزء الذي لا يتجزأ بنــاء الـاء


ان ابطال الرازي لعلم الهندسة كله من اجل اثبات الجوهر الفرد $ا$ امر يستحت التأمل والاستغراب ، وهم الذي يقول في التفسير الكبير : الا الغائب عن القبلة لا سبيل له الى تحصيل اليقين بجهة القبلة الا بالدلائل الهندئلمية


 ونحن لا ندري أيضا كيف يِيجل من الثيء الوامد حقا واجــا تعلمه ، وباطلا -لا اساس له

ولتد سلم الفخر للفلاسفة بقوة حمجبهم على ابطال الجوهر بناء على اثبات المثلثات والمربعات وقسية الزوايا وقسمة الخطوط ، ولكنه لم يرضئ لهم حين أرادوا ابطال الجوهر استتادا منهم الى الكرة والدائرة 6 الم بل ابطل
 فيـا يــلي :
الاولى : ثبت القول بوجود الجوهر الفرد 6 وثبت القول أيضا بان

. المطالب العالية (Y) (Y)

- أY/Y (Y)



الجوهر من جهة ، والكرة والدائرة من جهة اخرى ؛ لا يجتّعان • فلا بد من
-بطلان الدائرة والكرة
ولكني أرى أن هذه الحجة في غير دحلها 6 بل هي محمادرة على المطللوب



وهو لم يدف الاعتراخـات بعد ؟ •
الثاتية : ان القول باللكرة والدائرة يوجب وجود الجوهر ويبطله ؛ فيكون التول بهما مفضيا الى الجمع بين النقيضين ، والجمع بين النتيفين
-باطل ، فالقول بهما باطل
اما ان الكرة تثت الجوهر فقد مر ذلك في المحجة الثالثة من الحصج؟
الدالة على وجود الجزع الذي لا يتجزأ •
والما ان الـكرة تبطل الجوهر فلاددلة التي يسوقها الفلاسفة •
واعتقد ان مذه الحجة غير قوية ايضا ، لاز اثبات الكرة لا يدل على
 الختلاف وجهة نظر الحد الفريتين عن وجهن نظر الفريت الآخر ؛ وتعارض





 على امكان الرؤية بأن استقرار الجـل أمر ممكن فالرؤية المملقة عليه أمر مهكن الان أيضا(1) • ومع هذا لم يِل أحد إن تاقض مذين الاستبـباطين بلدعو الى
( ( ) انظر مقدمة الدكتور محمود قاسـم لكتاب منامع الادلة لاين رشد :


رفض الآية -
 الاناعرة والرازي • فقد قالوا : تكليف ما لا يطانق واقع وحق • ومن صـور

 بالايمان ه ومن الايمان تصدليق الها تعالى في كل ما أخبر عنه ه ومما أخبر عنه


- (1) جمع بين النتيضين







لا لققـامات. متناهية ه. فالجوهر الغرد هت ؛ والتول بالـكرة باطل

شكل.الجوهر الالفرد :
سبت اذ ن نقلت ني أول مذه الفقرة ان قدماء اليونان القائلين بالجوهر



زوأي.الاثناعرة.المعتنقن لفكرة الجوهر •

- A "المعالم في اصول البدن ص (I)
. ITY - IrZ/r المطالب العالبة (r)


وتد تعرض المازي ثـكلل الجوهر في غا المطالب العالية ها الا ان قوله


 الوهمية ولا يقبل القتسة الانفكاكية ونتيم الدليل ايضا علمى اته يجب أن الْ




 شـكل البـيط مو الكرة ملا ولا مفلع ه لان هذا انما يعقل فيما يكون مؤلفا من الجوانب والابعاض والجوهر الفرد ليس كذلك ه( (r) .

واذا مرفنا النظر عن النص الاول ، وقلنا ان رأي الرازي الحقيغي هو
 التول الذي أمار اليه امام الحرمين الجويني

## * * *

$$
\begin{aligned}
& \text { - TV - YY/イ المالب (1) } \\
& \text { - ITo/r المطالب (Y) } \\
& \text { • IYV/ المطالب العالية (P) }
\end{aligned}
$$

## الفصلراثالث

## المكانوازمّان





 المدلول عليه بالسـوات والارض ، على الزمان المدلول عليه بالليل والنهار (r) والتفرقة بين الزمان والمكان على مذا النحو ؛ تغرقة لطيفة لو كان الان الانمر من السهولة بحيث يعبر عنه بمثل هذه العمان المارة المختصرة • مذا الى الى ان !المقة

 الاممر فالتأثير الارسطي جلي فيا عرضه سـواء كان في الزمان او في المكان •

$$
1 \text { - المـكان }
$$

## 1 ـ المتصود بلمكان والادلة على الباته :

تنوعت الآراء فيما يتعلق بالمراد بالمكان ، وبوجوده او اتنفائه ه وسنحاول
( ) ( ) وهو من الكتب التي الفها في المرحلة المتوسطة .


فيـا يلي ان نعطي مـورة سريعة لما تيل في هذا الــّن ليكونن ذلك كالتـهيد -لمعرنة رأي الـازي





 - ${ }^{\text {o }}$





- YYQ/1 - تاربغ الغلـنغة الغربية - برتراند دمـل ( ( 1 ( )


 - الكندي الفلسفـة

لغلاب

Ir£ الغارابي في عيون المــــائل ص ور (V)




 - ( $\varphi \cdot / r$

عنى ان الرواقيين يرون : الا ان المكان انـا هو فراغ متوهم تشمله الاجهسام


- (1) لا حقيقة له

وفيـا يتصل بآراء علماء الكلام فليس كن اليسيـ تقهـيـها في مؤلفات
 خاصبا فيما ألفوه • وأقدم نص يـكا لا




قال إلاشتعري : (ا واختلفوا في المكان :
1 - فقال قائلون : مكان الثيء ما يقله ويتيمد عليه ويكون التيء

- متمكنا فيه

Y
-واحد منهما مكالذ لصاحبه
r - وقال T آخرون : مـكان الشئ لا يمنعه من الهُوي 6 معتمدا كان
الثي؛ عليه إو غير معتمد
ع - وقال قائلون : مكان الثيء هو الجو ؛ وذلك ان الاشياء كلها فيه •

-     - وقال قائلون : مكان الشيء هو ما ـتتاهى.اليه الشيء
(r) وانما ذكّنا قولاملنتحلِنللاسلام في بِلمان 6 دون غيرهم من الإوائل
- الغلـسغة الروافية للدكتود عثمان إمين.ص (Y)

. ITY - IIT/r مقالات الاسلاميين للاشـعري (r)







-البعــلـ(1)
 معينا 6 بل يعرض قول أرسطو والرأي الذاهب الى أنه البعد 6 ويعقبهما

 وذلك حين يقول : (ا واليك إلاختيار بعقلك بعد ذلك «(V) • ويظهر ان مرحطه






- ألتغتازاني

- P.
- Y. الاربعين م (
. الالخص ( ودتة . 1 (V)

التوقف والتردد تد لازمت النخر مدة طويلة لانا نجده في التفسير الكبير يعرف
 الا أنه يقول في موضع آخر : ها المكان عبارة عن الـططح الباطن من الجـم



 بأن الهق في الزمان والمكان هو قول افلاطون من ان الـكان ال ابعــاد - موجودة ه(2)

وسواء كان المكان هو السطح أو البعد فالرازي دائما يقول ان المكان موجود لا موهوم ويستدل على هذا بثلاث حجّج متفرثة في مؤلفاته :
 - المُكان معلوم بالفرورة

Y متخالفة بالماهية متباينة بالعــدد • والعدم ليس فيه تخالف أو

- تبــاين
r ب ا أما في المطالب المالية فيرد على المتكلمين الذين يذهبون الى أذ

- 1.Y/18 (Y)


. PYI/I (0)
. I-7. الملخص (7)
- Y. امساس التقديس ص (Y)



- الفضـاء والخلاء أمر موجود ${ }^{\text {(1) }}$
:




وتعود فكرة الخلاء الى ديِقريطى الذي جعل العالم عبارة عن ذرات لا متناهية تكونت الافلالك وعالم المناصر بتلاقيها ه وهذا التلاقي لا يكر دلا




 وجود خلاء خارج الهالم بقوله : ال وليس لمه ان يقولوا : اذ خارج ابمالم
- Irv - Iry/I (I)


.

- 118



خلاء • وذلك ان الخلاء قد تبين في العلوم النظرية اتتاعه • لان ما يدل عليه

 تكون اعراض موجودة في غير جــم • وذلك لان الانعاد شي اعراض من من باب

- (1)ه

ولا جاء الرواقيون فرقوا بين المخلاء داخل العالم والخلاء خارج
انه لا خلاء داخل العالم ؛ ولكن خارجه خلاء لا نهاية لها لها


 للخالاف الذي كان بين فلاسغة اليونان • اذ ان مسالة الخلاء تمتد اصولها الها الما


 والكرات - مجتمعة او متغرقة - لا بل ان ان يدلث الينها فجووات 6 وهذه المجوات هي الذلاء •

*     *         * 
- IVA (I) منامع الادلة لابن دشـد ص (Y)
(Y)
- اليونانِية ليوسغ كرم ص
(Y) الغارابي : عيون المسـائل ص

- IYY - IY\& والنجاة
- (0) التعريغات للجرجاني ص (0)













 الا تنبيه : واذ قد تبين ان البعد المتصل لا يقوم بلا مادة الو وتبين ان الا الابعاد
 فاذا سلكت الاجــام في حركّها تنحىعنها ما يينها 6 ولم يثبت لها بعا بعد مفطود

$$
\text { فلا خلاع ه( }{ }^{(6)} \text {. }
$$

وهذا النص هو كل ما اتى به ابن مينا عن الخلاء في الآثارات 6 وهو
(1) (1) هذا النعريغ موجود بعبادات متغاوتة في كتب الرازي : انظر نهاية
 - 10 .

 - الموافت / | | ا
(T) شُرح الطوسي للاشــارات IV/I .


$$
\text { . } 78-77
$$

باككله يدور حول الفراغ الموجود بين الاجهـام ؛ اللهم الا عبارته الاخيرة : (ا فلا خالء ه التي ان دلت على ثيء فانما تدل على ان ابن سينا عمم الحكم في نغي الخلاء استنادا الى نغي الخلاء بين الاجـسام • فلماذا لم ينتقد الطوسي
 على ان استخلص هذا التعريف من نصوص الاثشارات نفسـها هذا هو ميل الطوسي الى الثـيخ الرئيس واعجطابه به ، وتسصبه فـد الرازي و نفوره عنه • وهذه ليست هي المرة الاولى التي يتجنى فيها نصير الدين الـين

فـر الدين 6 ويحمله تبعة ما يقوله غيره(1) ولم وأيا ما كان الامر ظالخلاء قد ينظر اليه من حيث انه داخل العالم ؛ وتد
 من هذين النوعين :

الوال ـ داخل العــالم :
في الواقع انا ههنا بصدد امر كالذي واجهناه في معنى المكان ه أي ان الم الرازي قد تدول تدريجا من اتبــاع الفلمـنة المثمائية الى ارتضاء ما عليه

المتكلمون :
فهو في (الملاحث الشُرقية ه ذلك الكتاب الارسططاليسي ه كان من الموقنين بنفي الخلاء القألمني يـطلانه • وذلك في مواضع كيرة من مذا

الكتابي( الما
أما في لا اللمخص في الحكمة والمنطق ه أو ما يمكن تسميته (ا بنتطة

 - بعد ان عرض أقوى حجع الفريتين ـ ان ان ها مذا ملخص م ا في المسألة ،

- YY و (I)

-ridg,




 وهذا الوصـول يستلزم مدة مهـا كانت قليلة •



 اليه الما انه كان خأليا او كان مملوءا ، فان كان كان خاليا فذالك هو الفلاه 6 وان وان المان





 الثيع اذا تحرك فقد تحرك العالم بأسره٪
والدليل الذي استصوبه في ها المطالب العالية ه وجمله في غاية القوة هو
 فاذا انضمت هنه الكرات الى بعضها حصلت يبنها فجوات لا الا مسالة ، وهذه - الفجوات آية واضـعة على الخلالمع
- (I) الملخص (


$$
\text { ( Y المطالب العالية } 1 / 1 \text { وما بليها . }
$$

والحت انها حجة قوية لو لم يقل الفخر يعد ذلك ها ان الجوهر الفــرد لا كرة ولا مضـلع ه • أي انه لا يقع عليه الحـ ليقــانُ انه كرة او مضلع • ＊＊＊

ويتسق رأي الرازي في الڭخاء دع رآيه في الـكاذ من حيث انه يقول ان الخلاء امر وجودي له متدار وامتداد في الجهات－بينـا يرى ئى بعفى المتكلبين




: ثانيا - جارج العــالم.

يذهب الرازي أيضا لُى لا انه قد حصـل خارج العالم خلاء لا نهاية له
 الاعلى فاتا نميز بين الجهة التي تلي قدامنا من الجهة التي تلي خلفيا



تتهي من هذا الى أن الرازي كان من أمساب الخلاء داخل العــانم وخــارجه
†－مل الكل جسم مكان طبيعي ：

والرازي لا يسلم لاين مينا ملداه ، ففي المباحث المثرقية يعترض عليه ؛



ولكن لم يــل الىى تتيجة نائية في الامر بل يقول.: لا فهذا هو نهاية البحث

 تماها عن قون ابن سينا ورفضهه بقواه : اله الفلك عندكم (أي : ابن سينـا



 والطوسي المدافم عن ابن سينا يجيب على اعترافى الرازي بان اله الجواب :




 وشكلا معينهين ه لا يعدو المصادرة على المطلوب ، ولو سـلم له الوازي هذا -القول لما اعترض

## :

المثهور ـ كما يتول الرازي ــ اذ اللخط بهتين ، وللسطع اربعا ،





$$
\begin{aligned}
& \text { - 74 - 77/r (1) } \\
& \text { • A./ | ( } 1 \text { ( ) } \\
& \text { • Al/l (r) الطرح ( الطوسي للانــارات }
\end{aligned}
$$


 -لا مكان ان يفترف فيها حدود غير متتامية (1) ها
ولكن اذا كانت الجهات بهذه الكثرة ، فما مي الجهات الحقيقية ؟
يذهب الرازي - تبعا لابن سينا ـ ان الـو الجهات الحقيقية ليست الا


 والسـل تد يِداد منهما أمر يتبدل بالفرض 6 وذلك الذا عنينا بالفوتما يلي دأى



 يقابله سواء كان ذلك المقابل موجودا بالفمل أو بالقوة • وبهذ المّا المعنى الاخير فقط يكون الفوق والسنل مما لا يتبدل بالعرض (r) • * * *
ب - الزمــــــن

$$
1 \text { _تمهيــد : }
$$


 بالنـــبة للكائنات الحادثة • فالزمان صورة متحركة للازل الذي كل ما يمكن أذ

$$
\begin{aligned}
& \text {. 1-7 المخص ( } r \text { ( } r \text { ) } \\
& \text { - VI/r ( } / \text { ( }
\end{aligned}
$$

يقال عنه هو أنه موجود ، فليسِ له نـــة من ماض ولا مـتقبلى • انه أبدي



 كذلك ما أمكن ذلك • لكن طبيعة الكائن المثالي أبدية أزلية ، ويستحيل ان
 الابدية ، فلما أدخل النظام على أجرام السماء جمل الـا العدد 6 على حين ان الابدية ففسها ما فتئت سـاكنة في وحلدة لا تتعدد 6 ومذه - الصورة مي ما نسميه بالزمان الاند

ويرىأرسطو ان الزمان انما هو مقدار حركة الفلك ، وأنه قديم لأن حركة
 ويكاد أن يكون رأي ابن سينا مطابقا تماما لرأي أرسطو ؛ وذلك لانه يذهب الى ان الزمان مقدار حركة الفلك (0) ، واذ حركة الفايك الدائرية
 - Y00 - Y0§/1 اللدكتور محمد غـلاب




( ) ا يرون ان الزمان ليسِ له وجود يـ ذاته بل وجوده يـ حركة الجـسم ( الغلــنـة

(0) الاششارات والتنبيهات ( طبع دار المعارف
 تسع دسـائل في الحكمة والطبيعيات ) ص
-لا بداية لها نزأن الش تعالى لم ينقطع عن جوده(1)
ولكن لم يشـأ الكندي وابن ريُـد أن يأخذا حرفيا بـا قاله أرسـطو 6 فهما


ومذهب برجسون أنه ليس اللزمان وجود واقعي خارجي فهو يٌول :
 الى شتعور 1 الـا مبرد علامة تهدف اللى تذكـيره دائما بالطابع المصطنع للعملية
 أذ يكون اتصالا مستـرا • ولو كان وجودلا مكونا من حـالات منفصلة
 وجود بالنسبة الينا ، وذلك لأن الذات التي لا تلغير لا تستمر في اللديمومة ،






 المخلوقات 6 أي ان الكائن في الواقع ليس الا ماضيا مستمرا سيـالا يلا ينمو دائها


- YOA - ror (l)

 . IY التطود الخالق - برجـون - ترجمة الدكتود محعود قاسم ص (Y)
- IV - Ir




















- PAY الـطود الخالق ما (1) ( Y ) .
- IV7 ص
- YYY التطود الهالق صر (Y)


 أتباعه • وواخـح أيضا أن ربط الوقت بحركة النلك في مذهب الجبائي ، انـا -هو فكرة أرسطية
ولكن هل الزمان قديم أم حادث عند الانـاعرة ؟

 التفتازاني - عن متأخري الاثشعربة - على اذ مذهب المتكلمين هو أن الزمان - غير موجود(2)
: r
 الـــنـب الاغلاطوني مارا في فترة من التردد والثـك ميتــلة في كتــــاب




 الاسـلام الذي اختص معضلة الزماز بعنايته الغائقة ، فتد تـــاول بالدالد


. 17 (Y)



المدحص في كتابه : المباحث المثرقية ؛ جميع الآراء المعرونة في عصره ه وهو







 غير شاف ولا وافـ






ثم عدل العدول النهاتي عن المنهب الإرسطي واتصر لمذه ألمب أفلاطون


 بذاته ، فان إعْبرنا نـبـة ذاته الىى ذوات الموجودات الدائمة المبرآه عن التغير

$$
\begin{aligned}
& \text { • TYY/1 المباحت المثرقية (r) }
\end{aligned}
$$




 فقد عرفت بالدلائل القاهرة فــاده • وأما مذهب أفلاطون نهو الى الى المعالم






 موضع آخر : ها بل عندي أن مذا التول أقرب الاقوالل المذكورة في ماهية
 رأي أفلاطون بأن الزمان شيء متتال متجدد والمتتالي المتجدد لا يكون جوهرا

 الحوادث صارت تلك الحوادث المتعاقـة معارنة له ، وهيــنذ يلز

 نسبته الى الحوادث المتعاقبة ه • ويُردف ان هذا غير مستتبد ما دام اله تعالى

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (§) المالب العالية }
\end{aligned}
$$








 أبدي و ها ان التنير والتبدل ما وقعا في ذات الزمان في جوهره ، بل ولمعا

 أزليا أبديا ، فانا نعيد السـؤال مرة اخرى : ما الفرت عندئذ بين الثه رالمدة ؟ ولا جواب للرازي على التــاؤل ، ولعله لا يؤؤر التصريع بالجواب ولكن لماذا أثار هذه المسـألة دوذ أن يأتي بكلام قاطع

## * * *

وكمــا تطور مذهب الرازي في معنى الزمان فانه تد تطور أيضـــا في
 الزمان ، ولذا ههو متوقف ، أما في الملخص فيصرح بأذ الزمان الم لا وجود




- PI/r (1)
( المطالب العالية (Y)


بنفس ، فمن البدهي أن يرى أنه لا موجود غني في ذاته ووجوده عن الحركة ه - (") بل هو حاسـل سواء حــلت الحركة أم لا

ولنا ــ بعد هذا ــ أذ نلهح في آراء الرازي في الزمان شبها يـهـا وبين مذهب برجسون في العصر الحديث • فهو حين ينغي وجود الزمان في الخارج


 وكذلك الامر عند يرجسون عندها فسر مذهبه بأنه يوهد يبن الهُ والديمومة. ونلاحظ أخيدا أن صورة مذهب أفلاطون ه كما ينعلها الرازي مخالفالنة



 كاملة للازل ، أو هو (ا صورة متعركة من الابدية ه ه ها : r القا
الرازي كلما أثبت الجوهر الفرد قال بانتــام الزمان الى أجزاء لا تَّجزأ



 - أرسطية

وهذا الجهع نلحظ بذوره في الالمباحث المثرقية ه أيضا • فهو بالمغم من تصريهه في ذلك الكتاب بأن الجوهر الفــرد باطل ، وأذ الزمان يقبل

التُـــة انى

 للثيء الواحد خروج من الغوت الى الغسل على التـدريج ؟ فان هذا متفّ عليه







 يسـيرا • وان بقي منه شيء بالقوة ، فذلك الذي بقي الما أن أن يكون عـي عين الذي


 -التدريج بل هنالك أمور متتالية «(2)

واذا فالرازي في هذا التحليل قد ترك المبدأ الأرسططي 6 وأخــذ بمبدأ
 لا تتجزأ لأن الزمان أهد الاثثياء التي تخرج من القوة الى الفسل


$$
\begin{aligned}
& \text { - ه90/1 المباحث المـرتية (1) } \\
& \text { •TYN// المباحت المثر قيبة (Y) } \\
& \text {. } 00 . \text { - ( المباحث المثـر قية (r) } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

منقــم وهو الحصـول في الوسط ، والآن ، وأما الحركة والزمان فلا ولا وجود






§ ـ ــــم الزمـــن وحـــونه :

كروي الرازي أن المتكلمين اتثقوا على هدوث الزمان ، المان بخلاف الفلاسنة الذين رأوا الزماذ قديم（r）



 （1）الملخس 1． 1 －ب
：（ F （


－rq／r المالب العالبة（r）



－Y\＆لوامع البينات ص（V）
． 1 （ الاربعين ص（ 1 ا





 نقوله ليس مؤكدا لأن المخر في ها المطالب العالية ه آخر كتبه يقول : الـي
 أذ يقال : ان الفخر لم يكن يعني بالز بالزماذ في كتابه الاخير يُينّا سـوى الثّ تعالى، وان لم يرد التصرِّح بذلك •

## * * *

وأود أخيرا أن أشير الى ان اله تعالى تص علينا في القراكذ الكمـم أنه
 السبوات وهدها في يومين • فماذا كان يرى الرازي في هذه الايام

 فتككون الايام المذكورة في القرآذ تمثل ما يسمى عند المتكلمين بالزمان الملقدر - والمدة المنروضة(ڭ)

ولكن ينّلر ان الرازي بدأ منذ التفـير - الذي ذكر فيه الرأي الاول

$$
\begin{aligned}
& \text { - DV المحصل ( } \mathrm{C} \text { ( }
\end{aligned}
$$

 - 17A/.io ,

أيضا يميل الى الرأي الذي نقله عن أفالحكون ؛ فقال في تفسير قوله تعالكى :

 هذا التأويل أن الزمان لا عالا



ها حادث ه لأنه مخظوق

## البابُّالتَرَبابِ

|l

## الضطلأول



1 - النفس
1 - تعريف النغس :


 وعلى هذا فان مذهبه ينفي بالتأكيد الى فناء النفس بنناء الجــم ؛ لالن من

 النفس هي الككال الاول لجسم آلي ذي مياة بالقوة(1) . ولكنم - وعلى
(1) النغس - لارسطو • ترجمة الدكتود احمد نؤاد الامواني - نشر
 النفـى والعقل ه هلدكتود محمود قاسم ص


$$
\begin{aligned}
& \text {. TV iV (Y) }
\end{aligned}
$$




 السـايق


 الوفاة(1) ه وللتخلص من هذه الصعوبة رأوا أذ يجهعوا يين تعرن أرس أرسطو

 فالربان يعنى بأمر الــيفينة ويدير تُؤونها 6 ومع ذللع فهو مستظل عنها تمام






 على المكس من ذلك ، يـحاول في الكتاب المشار اليه وفي آخر كَبه وفي بعض كتبه المتوسطة أن يبرهن على مغايرتها للجمّم 6 على ما سنرى في الفترة
-التاليــة

- 10^ و YI - V. المصـد الــابق ص (I)
(المصلـر الــابق ص ( ( C ( )
- ( F )
- Pr (
(
. MFP/Y (0)
P. الوازي -

كانت طائفة من فلاسفة الاغريق ترى النفس كائنا ماديا • فديمقريطس مثلا يعتقد انها مجـوعة من الذرات النارية(1) ، والرواقيون ، الذين يطبقون


 رأس هؤلاء : سقراط (r) وتلميذه افالاطون(2) •
وقد اتتقل الفلاف حول طبيعة النفس من الثقافة اليونانية الى الثقــانـة
 اجهال هذه المذاهب في أربعة اكجاهات كبرى :
1
 لا لا يُبت الحياة والروح شيئا غير الجـد • ويقول : لست أعتل الا الجسد الطويل العريض العهيق الذي أراه وأثامده . وكا وكان




(I ) جمال الدين الافغاتي - حياته ونلــنته - اللدكود محمود تالسم
 ( ( - الاسـلامبة للدكتود ابراميم مدكور ص اله

- YY (Y)




هو (ا اختيار مائنة عظليمة سن المتكلمين ه(1) ، وتابعه في هذا الزعم - شارح المواقفـ

- r

 مداخله المائية فيالورد والدهنية فيالـو أو ـ ـكا ينتل مذهبه صاحب المواتف وشارد المارحه ـ ـ : الا أجسام



ويـدو ان رأي النظام قد لاقى قـولا عظليما من جانب التككلمين ، فقد نتل سيف الدين الامدي ان القاضي ابا بكر الباقلاني يميل الى مـلى مذا المذه


 اذ قال : ها الاظلهر عندنا انذ الروح ( ويقصد بها النغس ) أجسام لطينة مشـابكة

. Po./ $Y$ ( $Y$ ( $r$ (
- PA/r ( r (
- ry/P

- Yo. / الماقف (T)
- oy/l البلا والنحل (Y)
( ابكار لال نكار للامدي
- \&\% -









r ـ اتجاه وسط بِن الادية والروحية ، نقل نقل جمعر بن مبشر ان ون ها النفس جوهر ليس شو هــذا الجـم 6 وليس بجـم 6 ولكنه




（（ ）الروع－لابن التَيم ع
－VE／0 الفصل－لابن حزم（P）

．Y

－PQ／r（ 7 （ ）

－للرازي


وأبي التاسم الراغب الاحـفواني(1) ، وسائر فلاسنة الاسلام(Y) .

*     *         * 

تلك اشارة موجزة الى ما قام حول النفس من المذاهب • ونريد الآذ أن نرى الى من كاذ يميل الفخر وبأي المذاهب تهذهب

 النصل قلنا انه كان من أنصار روهية النفس وانها جوهر مستمل مغارق • وصنستعرض فيما يلي التطورات التي مرت بها هذه المسالة عبر مؤلفاته :
 عبارة عن أجزاء أصلية في هذا البدن ه لا تزول ولا تتبدل(r) ها
الا انه في (ا المباحث المثرقية هی اعتنق المذهب الروحي ؛ وقال ان النفس مـجردة ه فلا هي بجسم ه ولا منطبعة في جسم(t) . ثم ساق على ذلك الادلة التالية :
1 على ال حقيقته غير جسـه
 هو الذي كان قبل اليوم • فلو كانت النفس هي هذا الجسم او




- الالا


ثـييًا جـسانيا لتحللت وتِدلت ، ولتّه عن ذلك ان الواحد منا لا يحس بأنه هو





 واذن النغس غير البدن وغير صغة طالة في البدن (1) ه
ولا جدال في ان هذه الادلة اللالاثة مأخوذة عن ابن سينا : فالاول هو


-العقـلمي الـي

 بان الانهلال الذي يصيب الاجزاء الجسمية انحلال عام مضطرد بعضها فتط ويترك الاخرى بل ينتاب كل الاجزاء ها لاذ الاسباب المحللة من
( ( ) الباحك المثرتبة / YYA - YYY/X

 - IYY - IVF IVV - IV乏
 - IVV - IV و


$$
\text { - } 11-17 \text { - }
$$

الحرارة الخارجية والداخلية و!لمركات التنفـية والـدنية مما لا يختس بجز،
 م معروفة الصنات ، فا'يقول بها اولى من التول بالنفس المجردة (1)




 الانسـان ه هو هذا الهيكل المُحسوس ه ه ه ثم يعقب على ذلك بألن ما ارتأوه








 البدن مدرك لكل المدركات بكل اصناف الادراكات ، ولا معنى للانسان الا


- YAY - YYV/r المباحت المثرقية (1)



(0) (0) نهابة العتول

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





 مع حياة الانسان § ويعفـد هذا النقف بان الستسراء الحياة متعلت بقدر عن الم
 القلد الضروري غير لازم لبقاء الحياة • ذلساذا لX تككوذ التوة العقلية مـاثلة الـة

 الانــان تل يشعر بذاته وان كان غاقلا عن أعضائه ؛ والمعلوم مغاير لما هو ليس

 - (E) 1
 ألفه بعد الكشرح - يسود نيدافع عن الحجة الـيـنوبة اللأنية ويرد على رده شو الذي قدمه في شرح الاڭارات فيقوا : لا نان قيل : قد اكون ثـاعرا
 لا معنى لها الا المشـار اليه بتولي أنا ؛ فيستحيل أن أكون عالما بهذا المتُار
( | )•نهاية المعول IV§/Y - ب •


- النفس والمتل " لامستاذنا الدكتور محمود تاسم ص

$$
\begin{aligned}
& \text {. oq - oV/r (r) } \\
& \text { • IT§/1 المصـر السـابت (§) }
\end{aligned}
$$







 أجزاء البدن " (†) وهذا هو رأيه أيضا في رسالته المسـاة (ا رسالة فيفائدة الزيادة <



وفي التغـير الكبير يؤكد أن النغس غير الجـــم الللموس (ه ، ، وانها جسم نوراني مثغنلفل داخل هــنـه البنية نافذ فيها نفاذ النــار في الفحم ونفاذ الدهن في الـسمـم و نفاذ ماء الودد في الورد(1) •






- ( التفـير الكير (Y) (V)
- $|r|$ معالم اصو لالدين ص (V)








 القول بالحثر والثشر • والجواب عنه : ألما على قولنا ان الانيان الانساذ جوهر



 وكذلك يعلن عدم قبوله للمذهب الروحي ، وني هــذا يقول : ها أطبت
 والدليل عليه ؛ وهو آنه لو كان الامر كا قالو الوا لكان تصرفها في البدن ليس
 بل يكون تأثيره في البدن تأثيرا بمحض الاختراع من غير الو - الَآلات والادوات

والواقِ ان هذا المنهب الذي اختاره الرازي في كل من التغنير الكبير ومعالم أصول الدين هو مذهب النظام ومن تبعه من المثكلمين : كالباقالاني
. IIV - 118 (1)


- IIA - liV المعالم في امـول الدين ص (Y)

وأبي المـــالي - كها رأينـا ذلك فيما مضى" " * * *

نهـل الآن الى » المطالب العالية ه ـ كتابه الاخير - فنلفيه يعود مرة أخرى الى القول بأن النفس جوهر روحي مفارق() ، ويبطل المذهب الذي
 قال فيه : اذا حست الادلة على ان النفس غير هذا المدن ، فـا الدليل عليل على أن النفس ليــتها عبارة عن أجزاء سارية في أجزاء هذا البلدن مـريان النار في
 هذا السؤال ـ بان طبيعة الاجــام كلها واحلة \& فاذا كانت الاجـــام الذاهرة




ولنا على هذا النول تعليق نجمله فيها يله :
1 ـ ـيجب الا بغيب عن اذماننا ان هذا التول مو أحد افوال الرازي ؛ كـا راينا ، ولذا نهو ليـى بمعبر تماما عن دايه الحقيقي •
 التول نهو انن لِيس من تصوره ؛ وانما مو فيه تبع المي
ج ــ الن الهدف الذي كان يرمي اليه الرازي من اعتناق هذا المذعب هو تلاي الخط' والو قوع في التناقض •

- اما الخطآ فهو ادعاء ان الانسـان هو هو هذا المنكلين ) • و'ا التنافض فهو جعل النغس مجردة والقول في الو فت نفـــيه بانها




 - هذا انحكمّ العام"

والادلة التي آتى ببا لاثبات مذهبه في مذا الكتاب تنقــم انى سععية

- وعقلية

أما الــدعية فليس ذيّها تدمه الرازي نهـا ما يدل على تجرد النغس بقدر
 عقد لهذه الدلائل فصلا بعنوان ها في الدلأل السععية على ان النغس غيم
 وايا كان الامر فليست كل هذه الادلة سـعية بالمعنى الاصططلاحي بل منها ما هو





 بعد موقمة بدر قائلا : اني وجدت ما ما وعدني ديي حقا فهل وجدنم الئم ما وعدكم



 ويتصدقون عندها ، ويدعون في بعض المهمات ، فيجدون T Tكار النفع ظاهرة 6

- PQ\&/r ( 1 )
- Y. I/ المصلر الــابق (Y)
(Y)



 النفوس باتية بعد انبدن والا لككانت تلك الا


 1 فليس متغيرا ، والمغير مخالف لا ليس بتغير 6 فانا ليس هو
الجــمم(r) .

فلا شكك ان مذا البرهان هو برهاذ الاستترار السينوي

- Y

وهذا أِيضا برهان ابن سينا المــى بيرهاذ وحدة النغس
r - ان المدرك لجميم الادارات ثيء واحد في الانسمان ، ذلك لان




 الـيمع والبمر والتخيل والتغكر غيد حاملة تي اليدين ولا


. PI£ - YiY/R المصـلر الـــابث (Y)

- PY§/Y المصـلر الـــابت (Y)



 كل الاجز اء بأستعداد معين (1) لا لا







وني الحق اذ هذا الديل هو دليل عدم التوازن بين النغس والجــم ${ }^{\text {اليل }}$ والموجود لدى اين ــينا(0) .

## * * *

والذي نخلص اليه أخيرا هو ان الرازي عاد في آخر كنبه فالتزم بـا سبق أن التزم به فيكتابه الفلسنياللديم ها المباحثالمثرقية ه ه : فقالبجوهرية النغس وروحيتها ، وتعلق بما تعلق به هناك من الادلة • واذا كنا قد رأيناه ارتضى





- A1 - AY ( )



هذا المذهب أبفـا في بعض مؤلفاته الوــيطة ، ساغ لنا اذ نحكم بأذ دن.مبه
الفعلي ان النـس جوهر زوحاني غير جــي
r
 واذ الا نسان مؤلغ من بدذ ونفس وروح ، فاذا نام فارقته النغس وتنقلت كـا

 اذ النفنطلينية نارية والروح نورية روحانية ، ومنها ان النفس الاسوتية الانية والروح

 مودعة في هذا القالب هي معل الاخلاق المنمومة ، كما ان الرو الروح لطيفة في - هذا القالب هي محل الآخلاق المحمودة ه(r)

 الكثيف مو الجسـم الرافد يف الغراش حال النوم ، ومو اللـي يغنى بعد الوت . والجـــم اللطبغ هو اللاي بُغفـل عن الجـــم المثيغ الثناء النّوم فيجوب ملكوت

 دار الى داد وخلقة للابد لا للموت .. فالماد به ملا الجسم اللطبغ الحال في الجسم الكـيغ ، وهو المسمى بالروح " . والما العنصم الـالث رمو الروح







- بمعر ص

وعند إلزالي الز كلح من النغس ;الروح تطلت بسعنـين : فالنفس تد
 به سـقراط وأفلاطون والفار ابي

 بها النعس بالمعنى الاول 6 ولكن قد تطلت أيضـا على جسم لطيف بخاري ينـع من القلب ويدجي في العروق اللى سائر الاعضاء بالثا فيها الحياة والحركة(1) وهذا المعنى الاخيم من معنى الـووح ليس بيجديد بل كان معرونا من قبل لدى

وني نظر بعض المسلمين كالنظام ان الزفـ والموح شيء والحـ 6 وقــــــ أثرنا الى ذلك فيها تقدم • ويلعى ابن التيم ان رأي جمهور المسملبين شو ان ولم

- النفس والروح اسمان لمسمى والمد(r)

أما فيما يتعلق بالرازي فهو في هذا شبيه باللزالي واللتصوفة : ذلك انه في بعض المواضع لا يفرق يني النفس والروح 6 فيستعمل لغظ الروع ويريد





 - YTI-rIV

- (Y) (
- ( الروح لابن التيم ص
 - or - ri/rl
- YYI/Y المباحث المشُر قية (0)

القلب"(") وعلى هذا فالنفس غيـ الر:2 • وسن ناحية أخرى نعثر لا في كتاب لا لوامع البينات ه على تفرقة بئن اللفس والروح مي في الع اقع تفرقة صــفية • غقل بين ان النفس مبعت المجل والثـرور والاخخلات الـــيئة ؛ والروع أصل المعرنة والذهير والخلتي الحـسن


اكونة اذا به شيطان آونة أخرى
:
 النفوس البثربة انما فاضت عن آخر العقولل الفلكية ، وهو الذي سموه المو بواهب

 المفارق(0) • غير ان أبا الوليد ابن رشّل تلد رفض الــير وراعهم 6 وعارضهم

- فيما يلـعو نه(

وهناك نظرية اخرى في فيض النفوس الأنــانـة تختلفـ عما قدمه الفارابي وابن مينا 6 مي نظرية الأثراقـين 6 وعلى رأسهم شهاب اللدين الـهـروردي المقتول • فتي حين يقول ذانك الفيلسوفان ان المقل الفعال هو مصدر كل الكائنات الحأصلة تحت ذلك القمر 6 ومنها النفوس الانمـانية 6 ـِقــول السهروردي ان لكل نوع من انواع الموجودات مثالا هو نموذا له وأصل





- YAr - PA. 6 |Ir - 111 ( المعـر الــابت (7)

ومدبر وحانظط ؛ ومو زب ذلك النوع أو ها طباعة التامة ه(1) • والطباع التامة

 بالكمالات العلمية والعـلية ، روح القدس المسمى عند الحكماء، بالعقــلـ الفعال ه(r)" . وأيا كان الامر فغي نغلر هذا الفيلسوف اذ كل الم أفراد النوع

 من الاثـخاص روحا كوكبية تكون علة وجوده وتئيله وتحرسه وتلهمه وتسمى


 عللها đ(0) . وتد انتحل ابو البركات البغدادي هذا المذهب في كَابه (ا المتبر - في الحكمة ه(1)

وبهذا الفيلسوف الاخيد اتتدى الفتخر (v) ، فاختار مــذا المعتقد في كل

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) الصول الغلــغة الاشراقبة عند شهاب الدين الــهروردي - اللدكتود }
\end{aligned}
$$

- هباكل النود - اللسهروددي ـ لحقيق الدكود محمد ملي ابو دبان ( Y)



ويراجع النص اللدي أورده الدكتور ابو ديان في كـابه מأصولالفلــنة الانتراتبة" - ص. 1 -


(V)

من التغسير الكبير(1) والمطالب العالية • وتد ذكر ني الكتاب الاخير ان ثـة




 وسلم حيث قال : الإرواح جنود مجندة ، فـا تعارف منيا ائتلف وما تناكي منها
 وهنا هو المذهب المختار عندنا ه( ${ }^{(T)}$

 ان لكل فصيلة من الارواح ابا كوكيـا هو الغاعل لها 6 بل كان الان يرمي الى
 بعضها الى بعض او النغرة عنه حـبـ التقائها في الماهية وافتراقها

## - - وحـة النغس وقواما :

كان أفلاطون يقول : ان للانسان ثالات نفوس مستقلة ولكل والئل واحدة منها










وعانض ابور البركات البغـادي ارسـغُو واتـاشه ني وجود هذد القوتى :


 عنها ؛ بل الى اخنلا



 عن فعلها المرتبط بسلامة الآلات البدنية • والنفوس جيعيا تعلم بـا يلما يصدر عنها

 كَرتها وتالاحتها وامتـرارها ، ، لا بسبب جها لا








$$
\begin{aligned}
& \text { - Irr - } 119 \text { ( } 11 \\
& \text {. المــدر الـــابق م (r) }
\end{aligned}
$$



موجودة في ذلك العغـو ثم زالت ؛ بل لاذ الاعظـاء Tآلات للنغس ؛ فاذا إختلت الآلة اختل المعل(") • ويــتدل الرازي على مذي يجب أذ يكون مدركا لذينك الثيُيني ، وذلك لان الحكم على الثيئين عبارة

 لذينك الشيئين اللذين حكم عليها ولذلك الثئيء الذي حكم به عليهـا
 من اشتخاص الناس علدنا إنه جزئي للانـــيان الكلي وانه ليس بجزئئي للفرس الكلي ؛ والحاكم على الانسـان الجزئي بكونه جزئيا للانسان الكلي وغير جزئئي للفرس الكلي لا بد اذ يكون هو بعينه مدركا للانسـان الجزئئي والانـيان


 درى كذلك ان الافعال النباتية كالتغذي والنو والتوليد ها غير صادرة عن



 ولا لم يكن كذلك علمنا اذ الفاعل لهذه الافاعيل قوى عديمة الشمعور بهذه الآثار ¢
 واللاشسورية ه فالاولى مادرة عن النغس رالما ، والثانية وجلت عن قوى



- Y المهـدر الــابق ( Y )



 بل هو مفعول لقوى عديمة الثشعود بآثنارها •



 غير ان الفغر حين تحدث عن هذه القوى استعمل لغة أفلاطونية نقال : لا ثم فوَّض (الشه ) تديير هذه الملـكة ( جسم الانسان ) الى ثلاثة رؤساء : الحدها الثهوة ومسكنها الكبد . . وثانيها القوة الغفضبية وممـكنها القلب •• ( ولا يوجد ني المخطوطة الرئيسى الثالث الذي هو القوة المفكرة ) •• ثم هؤلاء الرؤساء الثلانة ليسوا اتشياء متباينة مستقلة بأنفـهـا بل هي كالفروع من
e أصل واحل


## 1 - صلة النقس بالبــــن وخلودها :

يذهب ابن مينا الى ان النفس تتعلق بالبدن بعد تكون القلب والدماغ


(1) (1) فالن في أسرار التنزيل : 1 وزعم بعراط وا فلاطون وجاليـنوس انها نفوس ثلاثة كل واحد منهــا يستقل بنغسه . . . واعلم ان الثران والآحادبث مطابثان


- 1/1MA (r) أسراد التنزيل (r)
- YVY - YYY/P المباحث المثرفية ( C (

 الاددلة النقلية اكثر من تعويله على الاددلة العقلية ، وني هذا يقول في في الا







ولا أحياء حياة خالية عن العذاب والالم(0) .
واذا كانت النفس غير ميتة \& فهل تظلى مغارة ، أم أنها تدبر بدثا آخر ? ان تديير النفس وحلولها في بــدن آخر بعد فناء بدنهـ الاول المل يعرف


 هذد لامكنتا اذ تذكر الحوالنا ومعارفنا التي كانت لنا في تلك الحياة الاولى
(l〕
وما بعدها .


فائدة الزيلدة Y Y ـ ب ب .

- IYY المعالم في أمـول الدين ص(T)



|IV/T/ ، 1 نهو قريب من مذا ألذي ذكرته .










العالية ه أيضا يرتضي تللك الحجة ، لانه تد مردها دون تعليق（ع）．
＊＊类
ب－المعرفـــــة

بغفى النظر عن التفصيلات واذ كانت هامة •
فليس التعلم تذكر النفس لا عرفت في حياتها الاولى قبل اتصالها بالبـدن كا يقول افلاطونج1）• ولكن النغس في مـدأ أمرها ، عند الولادة ه خالية
．r97／r（1）
－ITV المحمـل（ C ）

（ ）（ ）المطالب العالية
（0）انظر نظرية ابن مسبنا في كتاب امستاذنا الدكور محمود تامسم ：＂في
النفس والعقل ه مس 199 رما بعلها ．
（IT）

 محتاج الى ثيء آخر يكمله وهو الاحــاس بالجزئيات ، وللتدليل على هذا

〒 〒 عام اليض ه ولا تتخصص افاضته بوقت دون آخر لامر عائد اليه ، بل لامر ـِعود الى النفوس المستعدة لقبول الفيض ولو كا كان الان الاستعداد الفا الفطري








 - (7) الوجود تعالى
-


$$
\begin{aligned}
& \text { •PII ص }
\end{aligned}
$$








 نورا ه ، ألا المرتبة الرابعة ، فهي حضور المعارف بالفعل ؛ وهي المرادة بقوله :

ولا شكك ان الرازي يريد بهذه المراتب الأربع تلك المراتب التي يطلت عليها ابن مييا اسماء : العقل الهيرلاني والعقل باللمكة والمقل بالفعل والعقل المـتمغادMC

## * * *

ألا التغصيلات التي أشرنأ اليها في مطلع هذا البحث فهي :
1 - الختلاف الثغس في قيول المعارف -



 بـرعة وبدوذ معونة معلم • وهذا ما يعرف بالحـس
IVY - |VY/IT التفسم الكبي (I )












 الخيال ، وبسبب هذه الصوارف تحتاج النـ النفس الى التفكير والتعلم • ولكن



والذي نستظصط ممــا تدهناه ان الفضر يرى ان النفوس 6 من حيث


 وان 》 الاصتعداد الاصلمي يختلف في الاارواح ؛ فريما كانت الروح موصونة باستعداد كامل قوي شمرنف 6 وربـــا كان ذلك الالانتعداد قليلا ضعيفا ؛ ويكون صاحبه بليدا ناقصا>>" ،

> • loV - lo'V/ 1 ( )
> - Y-Y/Y المطالب العالبة (Y)
> - IVI/IY (W)

## -








 والحواس من جهة اخرى

## :







. الفراسة صن (Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { • ( المطالب العالية ( ) }
\end{aligned}
$$

( I ( المباحث المشرقية YOA/ - IVY/I

للبشر • ربـا يجري في الكتب انـ الحقائت المركة هي التي يمكن دعرفتها لاجل امكان تعرينها بأجزائهـا المقومة لها • أها البــائطـ فانهـا لا لا تعقا جقائتها ، بل العاية التصوى تعرينها بلوازمها •• فانا القول : ان الحقائت

 اذ هي غير معقولة كانت المركات أيفا غير مسقولاة بالحد ، ولا ولا يمكن أيضا
 اللوازم ان كانت بسيطة فهي غير معقولة ، واذ كانت مركبة فبـائطها غير - معقولة ، نهي أيضا غير معقولة Cl (1)

وجدير بالذكر ان فكرة الرازي عن امـكان معرفة حتائتق البسـائط ـ ـ وانـ

§ ـ ـ بداهة التصنورات والتصديقات(「) وآكــــابهــا ، وهل الانسـان
قادر على تحعـيل المعرنة ؟

ان للرازي فيـا يتعلت بالتصورات والتصديقات وما يترتب عليهما من التلدة على المعرفة أو عدم القدرة عليها ـ نتريتين مختلفتين : المغظرية الاولى - لا التصورات غير كسبية(1) ، والتصـيقات البديهية

- TVY - PVY/1 المباحث المثرفية (1)

(P) (
 - للعوسي س Y (§ ) المطالب العالبة

 لأنها الما خرورية ابتداء أو لУزهة غنها لزوما خرورديان ه فانه ان بتي احتمال

 والانسان اذا كلفُ بالعلم فليم ذلك لأل المعرنة مقدورة أو مـكـنة بل لأل

الا نسان سكلف بما لا يطاق • قالل في الأربعين :
(ا ان شيئا من التصـورات غير مكتـبـ فشيء من التمديمات البـدهية


- (2) المعرنة ه فكان مذا تكليفا بما لا يطات

وفي الحق ان ما يڤول به الرازي من ان المعارف ضرورية قول مديم سبقه


ومهما يكن من شيء فله على مذه النظرية الاولى ثلالة أدلة :
الاليل الاول : التمسورات كلها غير كسبية لوجهين :
الوجـه الاول ـ ـ ان التصور وان كان معلوما فلا يصح اكتــا تحصصل الحاصل فاسد ، وان لم يكن معلوما تعذر طلبه لأن مالا ثعور بـ



- VI المحصل م ( C ).

6 Y.§/Y (

. rro ( ) الأربعين ص ( )

 المــلمين والمثركين للراذي ص

- PI ا اصـول الدين للبغدادي ص ( )
 دون وجه 6 وههنا يجيب بأن الكّانب المعلو المعلوم لا يمكن طلبه لأهه معلوم فعل> ، والجانب المجهولى لا تــعر به النفس
- مـطـلما (1)

الوجه الثاني - وهذا الوجه مبني على التفريعات الكثيرة شـأن كثير من

 من الاخيرين ؛ فاذا بطلت كل هـ هــنه الاحتمالات تحقت ان الماهية لا يكـكن تعريفها 6 وبالتالي لا يمكن اكتــابها :

اما استتحالة تعرينها بنفسها ، فأمر مسلم به منطقيا ، وألا بطالان تعان تعرينها

 بيعض الاجزاء 6 فيكون هذا البعض معرفا لنفسه ولميره وتمرينه لنفسه بالمال وتعرينه بغيره هو الاحتمال الثالك : أي تعرين الثية بـا يكون خارجا وهذا الامتمال أيضا غير صصـع لأل الاهيات المختلفة يجوز اشتـراكها في لازم
 والفارج عنـع وبطلانه عائد اللى بطلان الاحتمالین الثاني والثالث اللذين

- يتركب منهـا

ومطا هو جلير بالذكر ان الوجه الاول من هذا الدليل كان ممرونا لدى



1
( المحصل ص § (
. lor - lor (Y)


 وان كان مجهولا من وجه الا انه معلوم من وجه آخر 6 وهو كوا كون أجزائث


 ولم يدرّك من وجه آخــر • أما الذي لم يلمرك بوجه من الو المجوه أصـلا فلا
 وما أدرك بكماله لا يشتاق اليه لان الـُـوق طلب ، وطلب الحاضر مدال ه(Y)

المليل الثانيم - - لا يقصد الانساذ تحصيل علم الا اذا عرف أه علم هولا يعرف أه علم الا اذا عرف انه مطابق للمعلوم ، ولا يعرف انه مطابق للـعلوم
 - ومن ثم زهو دور باطلم (r)

 والتغريعات الجدلية • وسأورده نصا • قال الرازي : (ا العـلم الا الا الث يكون









 - (1)، التـــلــل ، وهو مدال

## * * *

فاذا كان حعسول العلم التغري لازما عند اجتماع المقدمات الضرورية ؛







 اللنهب عن الباقلاني والجويني(2) • غير ان الجرجاني على الطوسي - وانّ لم يصرح باسمط ـ ـ وقال ان مراد الجويني والبالقاني
( ( ( العلم واجب بعد حصـول المتدمتين

- MI - YA المحصل (Y)


$$
-\varepsilon \mu-
$$

- الوجوب العادي دون الوجوب العقلي"
 يقول بالبُوت الحتي المقلي ؛ واذ كان هناك فرق بين الجويني والرازي



 - احتما الثاني أو يولعه


 كا هو مذهب الفلاسفة ، ولا بطريق التوليد كـا هو عنــــد المعتزلة ه ولا



 قبل قليل ان العلم مقدور شٌ لا فيمتع وقوعه لغير قدرته ه ه و ويقول في موضع

 - (2) ${ }^{\text {Cl }}$

وعلى النتيض من الكوثري كان الدواني قد فسر رأي الرازي تفـيرا
. الارنـاد ـ اللجويني ص ( 7 ( 7 (
 - ( ) المعالم في امصول الدين ص



 لبعض أفعاله وهو النظل • ومن البين ان الاتُعري لا ينـكر ان لبعض الاشـياء
 أهم من المتلاء ان العلم بأهد المتضاينين يــتلزم العلم بالآخر ؛ واذ تعقل - الكل يــلزم تمقل الجزء ه(1)

## * * *

.الثعارية الثاية : اذا قرر الرازي في النظرية الــابقة ان المعارف كلها







 والاتبات لا يِجتمعان ولا يرتفهان ، والتصديقات الكسبية نهو : الاله والمد ؛

والعالم محدث (t)

$$
\begin{aligned}
& \text {. M7 - Yo شمر الدواني على العتائل العضـدية ص ( ) } \\
& \text { • } 7 \text { - Y التغـــــر الكبر (Y) } \\
& \text { • 100/T المصلر (Y) } \\
& \text { (§ ) المعالم في اصول الدين ص }
\end{aligned}
$$







 - (1)" ومن أين حصل

ه - الوجود الذهني والثل الافلاطونية :






 Nomalistes نعدو الصواب اذا قلنا اله قد وجــد من الم




(1) السراد التنزيل 107 ـ ا .

- IIV كتاب كاراديفو عن الغزالي ص ( Y)



 بجوز تعري تكك اللاهيات عن الوجود الخارجي ؛


 كثــيرة لأن المنهوم من الوحدة والكثرة مغاير للمفهوم من الــــــواد : فاذا



 الموضع لم يكن يعرض رأيه هو بل كان يعرض آراء الفلامسفة ونحن نستطيع أن نعرف المصدر الذي اعتمد عليه الفخر في نقل رأي الفلاسنغا ه هي فيا يتعلق






 الرازي مع انا تد رأينا انذ سياق النص واضـح في انذ هذه العبارة وما شاكاكلها انما ينقلها اللرازي عن لسان الفلاسغنة
 و و







 لتا ان وجود السواد عين كونه سوادا ، على ما مر ، فيمتتع أن يكون ســوادا - مع عـم الوجود (1)


## * * *

هذا وفي متدمة تحقيق كـــاب ه المثل المقلية الافلاطونية ه المجهول






 ان الرازي كان يقون بالملك الانفلاطونية ، فقد قال صاعب الكتابي : ال ذكر

 وما بعدها ) ر ا
(


الامام"(1) ان المثترك بين النُس الموجودين في الخارج هو الانسـان الخارجي لا العقلي لأنه يتتع أن تكون تلك الـو الصورة اليحالة في نفـي





 القدمة ، والا لقارن يين ما باء فيه وما جاء في المباحث المشرقية •

## * * *

ولندع جانبا ما قيل عن رأي الرازي في مذه المــالة ، ولنحاول أذتلمسـه من خلال النظرة الشـاملة في كتبـ
الواتع ان الفخر لم يكن دائما من نفاة المثل ، بل ان موقته ازاءمها قد اختلف بحسب صبعة الكتاب الذي يتعرض فيه لهذه المــألة : قفي المباصت



 لككان الشيء الواحد موصوفا بالصعلت المتغادة ، أعني علم زيد وجهل بكر

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) هو فخر الدين الرالزي ؛ كها نسرها الدكتود بلوي في الهامشُ }
\end{aligned}
$$

يشـم الى النسى اللي مسنورده عن " المطالب العالية " .

$$
\begin{aligned}
& \text { • 11./ / المـلـر السـابت ( ) }
\end{aligned}
$$




 هذا الكتاب 6 والتي تـتـت ما ترد ناه •
ففي بحث الكلي والجزئي قال : ها اذا قلنا منـلا للحيواذ انه كلي ، همناك أمور ثلاثة : فليخص كل واحد منها باسم خاس :

- 1
- r
- r

أما الكلي الطبيعي فالج ثـك في وجوده في الاعيـان ، لأن الحيوان جزء









 قلنّا للصورة الذهنية انها كلية فلا نني بها كونها بعينها مـتـتركا فيهـا بين
(1) نهابة العقول |/ /ז| ـ ا .

الاتثخاص الخارجية : بل المراد ان نَي واهـــد بن الاششخاص الموجودة في






 فهذا النص يبين لنا ان الرازي يرفض التو
 - ان الكل موجود في الخارج وجودا فعليا



وقال : المثل المثولة عن أقلاطون انه لابد في كل طبيعة نوعية من شـضص
بات أبدي سرمدي • ونحن قد نصرنا هذا القولّ في باب الوجود ه(


 موجودة في الخارج : اما وجودا قائما بالنفس ( أي : مائـة بنغسها ه كــــا

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) الملخم في الحكهة والمثطقت \& ــ ا و ب • } \\
& \text { • ـ ـ المصـر الـسابق (Y) } \\
& \text {. المصدر الــابق (Y) }
\end{aligned}
$$









 يذهب الى انه لم تقم الدلالة القاطعة على تفيها قد تراجع عن موقته التاكيدي الذي شـاع في كِيّ من نصوص المللخص ولكنه



 موجودا ، فاما أن يكون موجود مان الما في الذارج أو في الذهن ، والاون




أما في ها المطالب العالية ه فقد بدا الر ازي وكانه يعود بشـكل غيد صريح


- شرح (Y)


الى ما ارتضاد في الملخصى • ففي بحث اثبات الإرواح العالية وِالــافلة أتى






 ولا وجود له في الاعياذ • واما أن بكون له ولا وجود في الألاعيان • والاول
 لتلك الموجودات ، وما يكون جزءا من من ماهية الاشياء الموجودة في الأعيان






 موجودات متجردة في الاعيان ، وهي التي كان يمول بها الامام افلاطون وكان وان
يسميها بالمثل المجردةً ه(1) .

ومتجرد استشهاد الرازي على مطلوبه بالمثل الافاططونية ك 6 لا يدل دلا
 الانسان في مقام الخصومة والجدل رأيا يعتقه • غيـ ان ان الطريتة التي عرض
 * * *

 من عـره ، وذلك هــب دوح الكتاب التي يعالجها فيه ه وني رأيي ان ان ان ذكر: في ه المطالب العالية ه يصلح أذ يقال عنه انه رأيه لأنه يعبر عن تنغكيده ني



## الفصل الثنانْ ij

أ







 التْفصيلية بل تركت ذللع الى الفقهاء الذين يستنبطونها بالتعليل ؛ والتعليل

قائم على ان في الاثتياء صفات جوهرية ثابتة •
 عدم وصول دعوتم اليه ، مكلف بنعل أو ترك ما دل العقل على حصنه أو - قته
(1 )


 - الاسـلام اللدكتود احعد امين


وتلى النقيض من هذا رأي متقدي الاششعرية ان الونتـياء لايمكن أذتعتبر


 بل هما صفتان عرضيتان قابلتان اللتغير والانقلاب ؛ فقد تآتي شريعة بتحسين
 وقد يكو ن نفس الeسل حــنا في حال وقييحا في حال ثانية : فالقتل مثلا حـسن






 الناس الى الثيء الوالحد فمنىى ذلك ان الأثيا
 من هذا الى أنه لا تكلف قبل ورود الشمع لان الثرع هو الذي يخلع على


 ا ايضا ص ع ع $100 / 10$


ثيء حـنة الحـن بالالمر ويخلع على شيء آخر صفة الق．ع بالني（1）•

هذا ها كان عليه متقدمو المعتزلة والاثاعاعرة • ولكن ييدو ان كترة الجدل


مذهب اسلافهم وان يقترب كل عريق من التريت الآخر ، ولو الى حـ ما ما










 القيح أو ارادة للحــن أو كراهة اللقتح أو استاطا لحق ، الى ما شاكلر ذلك ：






（ المجموع المحيط بالتكليف ـ اللقاضي عبد الجباد بن احمد（（ منطرط ）
－1rq
－（Y）اي ：الجبائبان ：ابو علي وابنه ايو عانـم


 وجوما معقولة بثباتها وبثبات أحدما بقبح انقيعح ؛ وان الحـين يعتبر في
 وقال : (ٍ فيحب أن يعتبر في حسنه اتتفاء وجوه القـحّ عنه اذا وقع على وجه يكون لوجوده من الحكم ما ليس لعدمه • واذا ثبت ذلك صـح ما قلناه من




وانه لواضتح ان بعض المتزلة هنا قد سلموا بان الثيء قد يحسن وقد
 كان فييعا ، واذا وقع على وجه التصاص كان حسنا •

أما تازل متأخري الاثـاعرة عن رأيهم فيـلو من قولمم أن كلـتي الحــن




- IA§/A المجموع المحيط بالكليف ص (Y)



 المغبرة بيسرها ، لانه عند الخون وعند قرب النار منه يحــن منه الهرب على وجه يشـق ، وكذلك عنـ الـد البرد الــديد ونزون الثلج . . وكل ما ذكرناه بعلم المتلاء حــــه اذا وتا وتع على هذا

- olr -

الرازي - م
 و ونقى ، كأن يقال العلم حــن وانج





 وأصدقائه • الثالث ـ تد يقصد بهنا ما يتعلت به المد

 والائُاعرة يعتقدون ان العسل في حد ذاته لا يستوجب ثوابا ولا ولا عقابا ، ولكنه

- يستوجب الثو أب والهقاب اذا علق الشرع به أمرا أو حظرا (1) ولا

ومن الجلي ان تسليم الاشترية بالمعنى الاون يعد اعترافا منهم بوجهـــة نظر المتزلة ذلك لانهم أقروا ان الحسن والقتح صسات ثابتة في الاشياء يتعرف عليها العقل 6 ولا علاقة لها بالشرع • أما المعنى الكاني فليس فيه الا موافي



الاششياء 6 بل على امور نسبية تهتلف باختلافـ الافراد
وينغي ان نذكر ان مذا المتنى الثاني قد اعترف به الالثاعرة منذ زمن


$$
\begin{aligned}
& \text { لاحمد امين } \\
& \text { • M0 الارئـاد ـ اللجويني م (Y) }
\end{aligned}
$$


 تيـية كاذيميلالىى

 المــألة ، ولكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي ، وأخذه عن الفلاسـفة ه(1)



 يخص افعال المباد • وسنتتبع فيما يلي هنه المراحل الثلات : المرحلة الاولى - كان المالزي في مبدأ أمره ء وفي كتاب لا الاششارة ه، عنى
 الحق •.. اذا ورد الاغنذ بالععل يسمى حسـنا ، واذا ورد النهى عنه يسمى قبيحا • ومذهب الجمهور من الفرق الضالة ان حــن الانفعال وتبصها لصنات
ثابتة فيها >(Y) .
 الى ثلاثة أقــام :
1 - عرفهها (أي الحـن والقـع ) عقلمين

- P

r

- لا الى ذات الeعل كما يذهب المعتزلة (1)

ويـكن تلغيص الحجج التي استند اليها في تدعيم هذا المذهب بما يلي : 1



 المفسر شيء ه ه
-
 وجه آخر موجزه انه لو قال ظالم لثـخص




 الرازي نقسه صراحة فَي الدليل الثاني • والدليل الثاني يِلحطم الماني الاخذلاقية
 0



. r®q





 الدنيل على التحسين و! التقييح الثرعينين لم يتم بعد • لـم
 في احـول الدين والمطالب العالية ، وجدنا انفسنا المام برحلة الـالثا والة • فقد فرت












 مسقول • فتحن (أي الرازي ) نذكر تفسير مذه الوجوه بهيث يصير انلماد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ) ) راجع نتد المـتاذنا الدكتود محمود قاسم للنظربة الاثـعرية في النحسين }
\end{aligned}
$$

 المتتضى لحصول تلك اللذة ليس هو تناول الخل فتط ؛ بل بل الموجب لــه





 - (1) ${ }^{\text {• }}$

ونحن لا نوافق الرازي على هذا الاتهام اذ الواقع ان جمهور الاشاعرة

 -فهو مذهب طائنة متأخرة منهم ومهطا يكن من شيء فقد استدل الرازي كرأيه الذي اتتهى اليه في هذه

المرحلة الاخيرة بشلاثة أدلة :




 والسرور وما يفضي اليهما محكوم عليها بالحصسن • والالم والم والغم وما ولا يؤدي

 غم وألم : كالزنا مثلا 6 نهو ـ وان كان كان فيه سرور ولذة ــلا الا ان العقل

- (1) المطالب العالبة (1)
 -هوالذي حــن وهو الذي تِح

 هذهبه ـ فيتول : Dا وهل تسلبون اذ العقل يقتضي بوجوب الا الاحتراز عن المقاب ، او تقو لون اذ هذا الوجوب لا يثبت الا بالثرع ؟ فالذ قلتم بالاون
 العقل ؛ وان فلتم بالثاني فحينئذ لا يجب عليه الاهتراز



الثالث : ان الناس قبل ورود النُرائع مطبقون على حسن مـــد المحسن وحسن ذم المـيء ، ومذا يعني ان المقل من شـأنه ان يقضي على الاشياء الما بالحـن واما بالقتح
وهذا الدذيل الثالث هو الدليل المثهور الذي يمول عليه المعتزلة وكل من

 ثم ردعليه بقوله : لا لا تنازع في أن الناس يستحـيـنون المورا ويستقـتحون



 علــى وجوه لأجلها يجب علــى اللش تعالى أل لا يأمر ولا ينهي الا لوا لوجوه


[^2]





*     *         * 

وايا كان الامر فالذي نخلص اليه أخيرا هو أن الفشر ــ في مـــألة انيان العباد وقبحها - يعد آحد أتباع طائفة من المعتزلة قالت بالوجوه ه ها لأنه قد -نامر رأيها في آخر ما ألحف

## * * *

ب ـ الهجر ولاختيـــاد

$$
1 \text { - تههيــد : }
$$

الجبر والاختيار ، او التضاء والقدر ، او مــألة الارادة الانسانية ، الاو


 لانها تصدى لبحث الـؤال الذي يخالج
 هل الانسان مجرد آلة 6 من نوع خاص تحيد عنها او تخرج عليها ؟ أم أنه كائن له حريته التي يهارس أفعاله ابتداء منها وبناء عليها ؟

وتد أثيرت مذه المثككلة ، علميً 6 في زمن مبكر من تارين الاسلام ه وقيل





حقيقية (r)
وتامت جساعة اخرى أشتْرت بالجمرية او المجبرة 6 ناهفـت القدريــة


 وطللعت الثـمس وأثـرت الثـجرة ورأس هذه الفرقة هو النجم بينصفواز(\&)ه
ومنصأ هذا الاختلاذف بين القدرية والجبرية ان القرآن اللكريم يتضمن
 في الارض ولا في أنفــكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذللع على اله


 ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ه • بل قد نرى الآية الوالحدة تمحع يين الج.بر




 اللمع ص . 1 - 11 \& 1 الالابانة ص عه ه
 صس §
 صو YAY - YA7 ، ونــاة الفكر الفلسفي ني الإسلام للدكتيد علي سـامي النـــار - P.. - 19N/1

والاختيار كقوله تعالى : ها أولا اصابتكم مصيبة قد أمبتم شثلبها قلتم ؟نْى

 دال على أنهم هم الناعلون(1)
وأيضا فلكل من الجبر والاختيار ما ييرره من الوجهة العقلي



 المباد من صنغ اله تعالى • على أذ التــليم بالجبر يفضي الى مئـكلة الخرى وهي مشكلة التكليف • فقد جاء الددن بتكاليف معينة يثاب فاعلها ولا ويعانقب تاركها ، والتكليغ لا يمكن فهمه الا اذا كان الانسـان قاد الادرا على فعل الثيء
 وليس له ازاءه حول ولا طول أ وهذا هو مستند دعاة الاختيار(Y) . وارتضى المتزلة مذهب حرية الارادة الانسانية الذي قال بـ الـي القدرية
 منهبهم بأن الانسان يشسر بغرت واضح بين فعل اضطراري لا دخل له في


- 1 قاسم ص
- I IT ( 1 ( $)$
 . واصل بن عطلاء






 خلق الانــان وفعله ؛ وهي التي يـكن التكليe بها ، لا الافعال الاولى(1) .

وقد اتفقت المعتزلة على أذ الاستطاعة تكون قبل النعل(r) ؛ وأنها تدرة
 وخالف في هذا من غيلان وثـامة بن الآثرس وبشر بن المعتر فذهـوا الى آلى آن القدرة ليست شُيينا زائدا على الصحة وسلامة الاعضاع

ومهما يكن من أمر ففي رأي كل من المجبرة والمعتزلة شُطط وتطرف ذلنث ان رأي الاولين لا يصلع لاقامة حياة الجتماعية كريمة ، اذ الـ ــ عدا عـا فـا فيه من
 فلكل مفسد أن يقول - بناء على مذا المذهب - اني محجر على هكــلـ


 ؛

 - YVo/l






ما اقترفت ، ومن ثم فاني غير ملوم • ورأى المعتزلة إيضا لا يسلم من الاعوجياج -لأن من شـأنه الحد من التدرة الالهية(1) الـه




 اختيارية • ثم تالل ان هذه الافقال الاخيرة مخلو الا

 الהعلى ، فالخالت في الحقيقة هو اله ه وليس لقدّرة الانسـان من اثر الألا اقترانها






 ( IEV





 الطحاوي وهو المن من الاشتمري

بذلك الفعل ، ومذا الاتتران هو النكـبـ (1)

 أخرى مسؤولا عن اعهاله ، لاز له قدرة قارنت ذلك الفعل • ولكن الحق


 الجحر المحض (Y)

وسنرى ان الرازي قد نهم النتيجة التي يؤدي اليها التول بالكسـب فلم


 العدرة الحادثة آو تحتها او معها الععل الحامـل اذا الراده العبد وتّبرد له ويسـمى هذا الغعل كـبـا ، فكـون خلقا من اله تعالم ابداعا واحداثا الها ، ومن



 هو تعلق القلرة الحادثة بالمدور في محلها من غم ثاثيم - بين الاشياعرة والماتريدية ص (Y)
(Y) راجع مناهع لآدلة ـ لابن دثـد ص

$$
\text { محمود تامـم. للمنامج .صس } 11 \text { - }
$$

( )






وان فططة الغعف الكبرى في مذهب ألاشعريهيتعريته القدرة الانـــانية عن كل تأئير الامر الذي هدا بكـبر اتباعه ان يعيدوا النظر في هذه النتطة ،
 لقدرة الانسـاذ تتنسل فعلا واقميا • فقد نتل بيض المؤلفين ألذ أبا بكر الباقلاني









مثنال إمة انـاعرة فبل الرازي ( مثل المام الحرمين ) قد مرحوا بان مذعب

































 العبد الى تقدير الهُ تعالى قلنا : أهدث الهع تعالى التدرة في العبد على أتـــدار



 العبد ان يفعل فأحلث فيه دواعي مستحثة وخبرة واردة ؛ وعلم أن الافعال




ويقول الرأزي ان هذا المذهب الذي أتى به المام الحرمين والذي يجعـــز


 فامام الحرمين يرى ان هذا المذهب معناه الاختيار ، والرازي يعتقد أنــيه الجبر بعينه •
وفي اعتقادي أن ابن رشّد قد أخذ مذهبه المذكور في مناهج الأدلة عــنـن

 تفعل او لا تنعل ؛ ولكن التتياره ليس كاملا لانه متوقف على الـا
 ذلك اذ اله هو خالق القدرة الانسانية والدواعي والاسباب الابي الخارجية التي

 - ابي المعالي فيها

*     *         * 

$$
\begin{aligned}
& \text { • YY - Y }
\end{aligned}
$$

> . IEV/A والواتف (Y)
> ( ( ) مناهع الادلة ـ لاين رشـد ص

بتي ان نذكر من مذمب الاثعريانهكاذ يوانق معظم المتزلة في :ان







 ولم يـسِح لـ الابنعل معين ليس ئ وسعه ألا يفعله .

## 「 ا الراذي يين الجير والاختيار :

أولى الرازي مسالة الجبر والاغتيار عنايته ، فألف فيها كابابا خاميا
 وكان يقدر ما في هذه المـلـألة من الصعوبة والمـوض ، ، وما في البت فيها من





(




للا رجعنا الى الفطرة الـــيـة والمقل الاول وجدنا ان ما الستوى فيه المجرد

 الاضطرارية ، وجزما بديهيا بحسن المدّ وقبح الذم والامر والنيي ، وذلك



 وغمغت ، فنسأل الشه العظيم اذ يوفقنا للحق ويختم عاقتبتا بالخير ، آمين رب -العالمن (1)

ومن اجل هذا نراه في بعض المواضع يتلمس العذر المعتزلة ويقول : 'نهم
 بعرض مذهبي المعتزلة وخصومهم وحججهما ؛ دون اذ يـدي رأيا خاصا (r) ه ومع هذا فاذ الصبغة العامة للتفسير الكبير هي الهجوم على المعتزلة واتمقاد



 في المدح والذم فعليك بمقابلتها بهذين الوجهين (أي : علم الثه والمرجـح اللذين


( ) ( المصلر الــابق IV\&/ ، وانظر ايضا اسراد التنزيل VA - ب .


 اجتمع الزأولون والآخرون على هذا اللـوه














 * * *


- IAV/IY المــدر الــابت (r)


- IAA - INY/IY ( المــدر الــابق ( 0 )

والرازي ـ وان هاجم المتتزلة ـ لم بتابع الانشعري في سلب القـدرة
 بل ينحو نحو مذهب امأم الحرمين الموجود في ها الـقيدة النظامية ها ها والذي تأنر
 والفعل الاختياري عبارة عما اذا اعتمد في شيء كي كونه زائدأ في النـع ؛ فيتولد عن ذلك الاعتقاد ميل ، فينضم ذلك الميل الي اصل القلد القدرة ، فيمير مجموع



 اعترفنا بأن الفسل واجب الحصول عند مجموع القدرة والداعي ء هند الد اعترفيا




 - بوتوعه

ولا ينبغي ان نهم من هذا اذ الغخر يرى في الانسان مختارا إختيارا
 صوري ؛ ولذا هو كثيرا ما كان يردد ان الا الانسان مضطر في صورة

> • 117 (1) المعالم في أصـول الدينّ
> - Vr المـد الــابق ص (Y)
> - Vo المصـد الـــابق ص (Y)
> . Y المطالب العالبة ( )














تهطيــيا القول بالاضطـرار مع ان نظريتهما في القضاء والقدر هي نفس النظرية -التي ارتضاها الرازي


 - (IAY/J) k a

> . oIV/Y (0) المباحت المشر (0)
> • IV./P المالب العالية (7)

「
يرى الرازي ــ كـا مسبق ـ ان الفعل يتم عند وجود القدرة والداع.ة •




ولكن متى تكون القدرة ؟ ومل تصلح للضدين ؟
كان الرازي في المحصل والمطالب العالية يذهب الى آن القدرة تكون مع
 الاشتعري • ولكنه في الملخص والمعالم في اصول الدين يذكر أن القدرة ـلا ـلا كـا





 حصول فعل خاص متعين (0) ه

وفي الحتآذ فكرة الجهع بنمعنيي القدرة والداعية فكرة قديمة سبقاليها الاحناف • فأبو جعفر الطحاوي يقول : ال والاستعطاعة التي يجب بها الغسل من


- AV/7 انظر المواتف (r)

- irr






 لا يجوز وجوده بحــال الا ويقع به الفعل عندما يقع مسه ، وعند توم
-(r)
ب - ب وأما الداعية فهي المرجح الذي اذا انفم الى احلد طري المـكن 6
 فعل • فالفخر يني مذهبه في هذه المــألة على المبدأ القاضي بألذ المـكـن
 يكون خفيا ، والذا فاذا اعترض عليه بأن الهــارب من الخطلر اذا وجلد أمامه




 وني الواقع اذ جواب الرازي منا جواب دقيق اذ ليس من الضموري اذ (1) الاعتقاد يج أصول الدين على مذهب ابي حنينغ النعمان - للطهاوي



- IVI \& IV. 6 ITV/r المطالب العالبة (Y)
- IVY/r المعدر السـابق (§)


يحس الانــان بكل دإية من دوأعي فمله ، فقد توجد دواع نابعة مـــ

 النظرة الــطحية السابرة عن ادراكها
§ - - موقفه من النصوص القرآنية السالة على الاختياد :


 الرازي الى الرجوع الى الآدلة العقلية لا يمنعه من أن يناقش استدلالالات المعتزلة النقلية ، فيؤولها لتسمنى مع اللذهب الذي اعتنته • لالـي

وسنضرب لذلك أمثلة :
1

 فالمثيئة الانسـانية من خلت الثه ، واذا فعلنا متوتف على ارلى ارادة الها



وهذا في نظر الرازي هو الجـر (r) ه الـا



حرة في هدود ما قضته المثيبية الالهية •


 مجـوع القدرة والمداتي سؤثر في الفعن ؛ و وخالت مذا المجموع
 اللى الانسان ، ومن. حيث ان ان خالق القدرة والداعية هو اله اله ؛ كان
كل تيء بقفـاء الها وقدرد (r) .



 الذي خلق الكفر في قلب الكافر ومنعه من الايماذ (r)
وفق الرازي بين مذين الامرين المتعارضين بأن الآيات الدالة





 الظلم اجبار العباد عنى المعصية والكفر ثم معاقتّهم عليها • والآية الثانية واضتهة في أن الثه لا يرضى بالكفر فكيف ئُمر به ؟ ؟
( ) ( ) مــذه الالغانظ مي : العمل ، الفعل ، المـنع ، الهسب ، الجعـل ، -الاحداث ، الابدأه

> . YYA - YMT/Y المطالب المالبة ( Y )
.


 الرضاء ليس معناه الاوادة بل هو ترك الاعتراض •• غير انه اضاف جو هوابا
 من الضروري ان يستغرق الجمع كل الانفراد بل يكفي ثلاثة (1) • والتتيجة التي تتتج عن هذا الجواب العـي


 في الآية الاولى جم معرف بلام التعريف •

## 

كان الرازي ، في اغلب بؤلناته ، يتتصر على دليلين الثنين هما دليل الترجيح






 بالاختيار المحلود اكثر مما يعـلع للاحتجاج به على الجبر المطلت والادلة العشرة التي أوردها في : (ا المطالب المالية ه هي :
( ( . TV/Y A)











 - مع المجح ؛ فالانسان مجر (1) ها

 هي الجبر 6 ولا تكون الاختيار المقيد 6 كما هو مذهب ابن رشد


 كسا رأينا في ألدليل الــابق(r) ه

*     *         * 

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVI - IV./R (I) } \\
& \text {. IV7 - IVo/r المالب العالبة (Y) }
\end{aligned}
$$

وواضح ان ما بورده الرازي هنا انها هو اعادة لجزء من الدليل الاول •
الليل الثالث ــ مـني على متدمات :
 الاختلاف منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي • الما الالامبا

 الحفظ • واما الامباب الخارجية فثلاثة ايضا ، وهي : أ ـ الالف الا





 في العلوم 6 وذلك يعود الى تباين استعداداتهم الاصلية

 هو الغم والالج ، وما عدا ذللغ انها هو مطلوب او مكروه بالعرض


دوذ ان يَكون مناكُ عائق حصل الترك •

 للانسـان في اكتــابه ــ بأن شيـا معينا معيد او ملذ ، كان مذا التصور مـــو

الداعية ، فاذ' انفــت هذد الداعية الى ا'تُدرة ولم يوجد هانع يجب حصـون
الفعل (1)

*     *         * 

ومذا الدليل ، في الواقع ، منتقر في ثبوته الى الدليل الاول ؛ لانه ما لم



 مع اها مجهولة في النفس الانسـانية • وبنى المقلدة الرابعة على ان الا الانــا




 أثنخاص يقومون برد فعل تجــاه الآراء الاجتتاعية الــائلدة فيناهضونها ويحاولون تطوريرها او التضاء عليهـا ، ومؤلاء هم المصلحون وامصحاب الثورات الغكرة
الـليل الرابع - ( علم الشه ) •
 ما علمه الها يجب ان يقع • وليس معنى مذا اذ العلم هو الموجب للوقوع علم بل الموجب هو مجموع اللدرة والداعية اللتين يخلتهما اله في الانسان ، أْمــا

$$
\begin{aligned}
& \text { - IV9 - IV7/Y المطالب المالية (1) } \\
& \text {. P.V/I ( } \mathrm{P} \text { ( }
\end{aligned}
$$

- علم الهّ فكاشُف عن حصـول هــذا الوجوب(1)


## * * *

ولا يزيد هذا الدليل على كونه الزاما يوجهه الرازي الى المعتزلة النين
 جدوى ومن جهة اخرى يدكن ان يقال : ان هذا الدليل لا يدعم فكرة الجير - بقدر ما يناسب مذهب الحرية المقيدة
 عاللا بها قبل وقوعها ؛ ولكن اللعتزلة يقولون اله انه عالم بها قبل الوقوع غاذن -يجب التـــيم بأنه موجد لها
وهذا الدلِلِ ليس اكى من قلب للدليل اللسابت ، وهو ايضا الزامي مثله •
العليل السادس - وتوع الثيء في وتت ممين في المستقبل ولا وتوعه







 وبالتالي فالوقوع واجب و و هذا يتغضي ان تكون جميع الحوادث المستقبلة

$$
\begin{aligned}
& \text { - IAY - IAT/r المالمب (r) }
\end{aligned}
$$

تندرد على وجغ يتتع تطرت الزيادة والنتصان والتغيير اليها (1' .

*     *         * 

ويرى استاذنا الدكور محمود تاسم ـ بـت ـ الذ هذا الديل لا تيمة له لانه اذا كان حادقا بالتـبـة الى القو اليني الطبيعية فليس بصادق بالنـبة الى أفعال الانسان







 التي ؤؤر في ترجيع اهد طري المكن على الآخر ها وتلك الصنة ليست الا - القدرة والارادة

## * * *

وهذا الدليل ليس الا صورة اخرى لدليل اللمم ، وعيه يتضح فينتطتين :

 الالنـاني هو الذي يتع الملوم ، الما العلم الالهي نهو سابق

$$
\begin{aligned}
& \text { - |AV - IAT/Y ( المطالب العالية ( } \\
& \text { - } 1 \times 9 \text { - IM/r } \\
& \text { - o\&r - }
\end{aligned}
$$







 من فُعل الشه • فاذا تبين اذ الفعل لا يحمل الا الا بأثياء كلها الا -فالفاعل الحقيقي هو الله ، وhا الانسان الا متجر(1) * * *


 بغض النظلر عن جدله اللفظي - دليل على الاغتيار المحدود الكثر منه دليلا -على الاجبــار المبرم

المليل التاسع - صاغه الرازي هكذا : ال تقول للمعتزلة : اذا جوزتم
 - الثياطين والابالـة §

## * * *

والواقع ان مذا الدليل يتصل بمسألة المعجزات والفرق يينها وبينالمسر 6 مما سنعرض له في بدث ها النبوة ه • وأيا كان الامر فهذا السؤلال لا ينحم

- 1199/r (1) المطالب المالبة ( )
. المالب العالية (r)

المعتزلة الذين لا يعترنون بالمحر بل يـورن انه تِويل وتخبيل ؛ ولا يغرول


 على هذا الاعترافى ؛ بل الالشاعرة الذين كا كا


 فهؤلاء هم الذين يثال لهم ما الدليل اذذ على ان المسجزة ليـــت سترا

الدليل العاثر ـ ـاذا وجد فاعلان ، وكان فعل احـدما أشرف من فعل


 فققدتهها أيضا باطلة ، فالانــان اذن غير فاعل للايمان(r) •

## * * *

وهذا الدليل هو أحد أدلة ابي منصور الماتريدي على ان العبد لا يخلق



 . للجويني ص ال
. YY I







- (1)، الشرور ها الحيلة ترك الحيلة
*     *         * 


## الفصلثالث



1 - 1
منح الها مبحانه الانسـان العقل كي يميز به النافع من الضار ويستخندمه
 سبيل السعادة الدنيوية والاخروية ؛ وهل في مقدورها الستكناه السرار المبدأ والمعــاد

قالت البراهمة من الهنود (1) - و وتأثر بها بمض المنحرفين من قدماءاءلفكرين المـلمين (Y) وليصرف النظر عما سواه • وبهذا انكرت النبوة كطريت للعلم • ولم تكن المن


 فيما يين المسلمين ابان امتزاج الشعوب الاسلاملمية في اعقاب الفتح واتساع رقعة الدولة •

 . 1 سـة 1 ص
(Y) كمحمد بن زكريا الرازي الطببب ؛ وابن الروندي : انظر الدكتور هدكود م 97 وما بعدها

غير ان الاءتتاد على العقل فقط مجرد مكايرة 6 لان العقل - باءتران
 هم العلماء الذين كلما تعمقوا ازدادوا يقينا بأن ما أوتوا من العلم الا قليلا •



 النبي تشـلى مصالح العاجلة والآجلة •
بيد ألن علينا ان نوضح منذ البداية أذ عمل النبي ؛ فيما يخص المئؤون




 الزراعة وتربية الاطفال وترويض اللدواب وعلم النجوم • وارشادهم الىالالادوية النافعة ، وتنبيهم الى الاغغذية والمتاقير الــامة ولا وجود هذه الصناعات والغنوذ والعلوم دليلا على ثبوت مبدأ النبوة 6 لاذ
(1) ذك هذا الحديت ئ صحيع مسـلم تحت عنوان لا باب في وجوب









 تكون قد جاءت الينا عن طريق الوحي الذي زنـ نه إنه شلى انبيائه •

 الى الوحي فأي دور يـقىى للعقل بعد ذلك ؟
 مذا الى ان متصـد النبوة اولا واخيرا هو الهداية والتشريع لا تعليم الفنون -والصناعات
واذا كان كثير من المتكلمين قد آدخلوا في نطات النبوة ما هو خارج عن

 الا انْ امتمامه قد انصب على ييان حاجة المجتمع والمدينة الفاضلة الى مشري ينظم علاقات الناس الدنيوية ويقضي على دواعيي الثــقاق ، ويسهو بالاخلات وهذا المُّرع هو النبي (1) ه
وعلى أثره مار ابن مينا (r) ${ }^{\text {(r) واذ لم يقل بالمدينة الفاضلة ، وتوسع في }}$
الجانب الاخروي للنبوة (r) .
وني الحق ان ابن رشد كان أدت من هؤلاء وأوليك ، فقد ذكر ألا ألا
 معرفة الثه وجومر النفس الانــانية وأمباب سعادتها وشقائها • وبما انالناس
 الاسلامبة ص الا 1 وما بعدها وانظر كائره هي فوله بالمبينة الفاضـلة ؛ بالجمهوربة







الثرائع صي ميزة النبوة واللرض الان
وحد كان الرازي ين 》ا المباحت المثرقية ه يحذو حذو الفلاسهة فيرى ان









 والواقع ان هذا الرأي الذي ارتاه الرازي مأخوذ بحذافيره وبألفاظه تمريبا


 اعترافنا بأذ الثه ينعل الخير 6 وان من الذير ان تكون للناس شمريعة تنظـم احوالهم فانا لا نسلم بوجوب اذ ييعث الش رسولا بشمريعة لانه ها ليس كل (1) راجع منامب الآدلة لاين دشـد ص Ylo وما بعدما ، وكتاب الدكتور
 - or§ - orr/r الماحث المُـر (Y) (Y)

- \{ \{
.

ما كان اصلِ لهنا العالم وجب حعـوله في هذا العالم ؛ فاذ امل العالم : لو الم




 على انه تعالى عالم بالجزئيات وفاعل باختيار ؛ والقوم ينكرونه \& فكيف - (r) هستقيم لهم هذا الككلام

والرأي الذي اتهى اليه أخيرا ني (المطالب العالية هي هو ان المقصود مبغ





ولا ثكك ان مذه هي النظرة الاسلامية الصحيحة •
r ـ تفسير النبوةً:

تقوم نظرية الاسلام في تنسير النبوة على أن ملكا ــلا هو جـريل عليه السـلام - يتتزل من السماء متئكلا بصور متعددة ، هطالا مسه تعاليم الميـيـة يلغها الانياء ؛ ليملغوها هم بدورهم الى الناس • وقيام جبريل بهــذا العمل -مو ما يسـى بالوحي
ولقد آمن المسلموذ :لاولون بالوحي قانين بهذا التفسير المجمل لا:ـوة ،





















 ايضا يحتاج الحلم الى تعبير وتفسير • واليا ما كان الانمر فرؤية النائم النم لها



 الن تأثر المن مسن جديد بهذه الصور المنتثرة في الهواء ه فيرى الانسان
(1)




مخـيلتم أثناء اليقظة هو الوحي
ومن عيوب هذه النظرية انها تخالف النصوص التي تْتبر نا بمجيء الملك
 ورؤية الاصـعاب ايضا ه كالحديث الصـحيت الذي يرويه عمر بن الخطاب أنه قد طلع عليهم رجل شديد بياض الئياب شديد سواد الثعر لا يرى عليه ألئم



 رأى الرسول وأصصابه ششضصا حقيقيا في الخارج لم يكن من صنع مخيلتم •




في الخارج ${ }^{\text {(r) }}$
وعنى هذا فالفلاسفة يقولون بِلائكة الوحي ${ }^{\text {ولكنهم }}$ ينسرون رؤتتها




- |r| - |r الدكور ابرامبم مدكود می (r)



تغسيرا خامـا (1) ، هو الى انكارها اترب •


## * * *

أما بالنسبة الى الرازي نقد عتد في لا المباهث المثرقية ه ـ الكتاب الفلسفي بلمككر ـ فصلا عنوانه ها في الصور التي تختص بـنـياهدتها الانيـاء
 الصور لا ليست موجودة في الخارج ، فاذ الامور لا يختص بدركها مُخص دون ثـخصص 6 متــاوية في استجماع الشرائط وارتفاع الموانع ومـــــلامة الآلات ، فاذأ ورودها على الحس المشتركـ من داخل • اعني من الموة المتخيلة - الدائمة الفعل في التصورات والتركيبات ه(r)

ولا شـك في انالرازي - طبقا لهذا النص ـ قد ارتضى ما ابتدعه الغارابي - ولحقه ابن سينا

لكن الرازي في كايِه : إ الملخص ه و (ا شرح الاثـارات ه هـ اللذين

 مشاهدا فما الضماذ بأن كل الأشياء التي نراها أمامنا فيالواقع ، ليستأشباطا
 مرآها عن نتقاشى بها في اللوح المحفوظ اللي لا يبطل ، وذرات المات المانكة التي مي

 اهله تعالى وتد تحولت على صودة براما ، وفد بينا كيفية هذّا ه . ( النجاة - ( Y P1
( ا مزاجه الاصلي
 على أنه لم يتعد حدود انتقد والمعارضـة ، ولم يأت برأي خاصى في هذه
-النقطة ، في الكتاين المثـاز اليُهـا

 مع بعف تطورِات ادخلها الرازي على النظرية حتى بدت على النحو التالي الاني
 به من تلقي الانوار القدمية 6 ولكن قد تـتجه طائنة كييرة منها صـوب قوية ه فيكون اقبال تلك النفوس الضعيفة على هذه النفس القوية سبيا في زيادة قوة مذه النفس الاخيرة الىى الحد الذي تـهيأ به لملاقاة اللموح الاعظم
 الروح عليها بأنواره فتكون لما المقدرة على التصرف في هذا العالم : فتؤ ثر الـر في نتوس الناس فتقودها الــى اللسعادة وتؤثر في الأجمام العنصرية فتأتي

- بالمعجزات




 مـجصوغها على مــا عجزت الآحــاد عنه ، وهذا المعنى مـــاهد في المألؤرات

 سبيا لفيضان زيادة كمال عليه من عالم التعس وعوام الخلق ربـا كانوا غـــير (1) الملخص في الحكمة والمنطق 109 - ا و ب وشرح الاثشـارات والتنبـهات - $1 r r / r$









 من التوة الى الفعل عرفت المراد من قول ابراميم عليه الــلام : الما

*     *         * 


 فهو ينتقد العارابي وابن سينا بمثل النتد الذي وجها ولئه اليهما في الملخص


 - المنعـيطة


$$
\begin{aligned}
& \text { ( أمراد التنزيل } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$



ثم يعرض النظرية التي ييلى اليها على الوجه التالي : ها ان النهوس انلاولقة
 لوجودها 6 وهو المتكنل بامـلاح أحوالها 6 وذلك الروح النفلكي كالاعلا




 اليه \& قلنا : أن هذه النظرية تتفت 6 في ظآهرها ه مــع النظرية الاسملامية المثـهورة : فالمائكة تقدر على تشكيل نفسها يصور عديدة ه وهذا التـــكيل ليس من ابتداع مخيلة اللبي 6 بل هو عمل يقوم به الملك نفسهه 6 كي يسهل على النبي أن يراه ويأنس به ويكلمه •
الا أنها في مضمونها أثرب. الى نظرية الفالمسفة ؛ لأنهــا تطبيت لنظرية الفيض 6 وتضع هنذا من قول الفخر : (لا هو علة لوجودها ه ه وذلك الزوح
(1 (1 انظر راي. الفلاسـغة ي ملائكة الوحي في آخر عرضنـا لنظريتهم • اما





 ( المطالب العالية ( نسـغة طلعت ) ص ( 1 (

النغوس في بهت الثنس من النصل الاول من مذا الباب .

الفلكي كالامل والمعلذ والينبوع بالنـبـة اليبا ه أي : أذ مذا الطباع التا


 الـعروددي"(1) ، زميل الفخر في الدراسة ومعاصره • يـقى بعد ذلك شئ


 بعض الفلاسغة القدماء من أن لكل كوكب أثرا معينا ، وفعلا خألا






 المبجة أمر خارق اللعادة • وعلى هذا اتفق المتكلمون والفلاسفة ، ولكنهم
 ( ( ) (ا البيـان عن الغرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانـــة والسـر والنلرنجات ه وهو مطبوع
 اكثر المعتلة الا بالمججزات ، وانكر ابو اسحق الاسغراييني الكرامة . انظر : الارشـاد . للجويني ص و الآ و
 فرأى الـتكلهرذ أن خرق العادات أمر مقدور لله يفله عاممة على تــديت

-النبي 6 بل الى أذ التّ تعالى قادر على كل تشيع







 ولا تستتكرن أن تتعلى من قواما الخاصة الى قوى ثفوس أخرى تفعل فيها لا سيما اذا شـحنت ملكتها بتهر قواما البدنية التي لها ؛ فتقهر شهوة ألو - غفبا أو خوفا من غيرها C)

وكان الرازي في ها المباحث المثرقية هخذا بما أخذ به الفلاسغة 6 فنص
(1) راجع : الباقلاني في كتابيه : : البيان عن الغرق بين المعجزات








 - غير ذلك من المُجزات a (1)

 أذ اله هو فاعل كل شيع ، نهذه المعجزات ، اذن من أثر قدرة الش وليـــت -ناتجة عن تحلي النغس النـوية بتوة ما الما
 يسلم - بع هذا - من تأيم الفلاسفة • فهو على المغ من من تضميفه مذهيهم
 تقدر بها على التصر.ف في جزئيات هذا العالم ، وذلك بقوله : الا واعلم أن


 الاتصالات الفلكية أو أفعال الكواكب التي هي أهياء ناطلةة أو المقول ألو أو




 مذا يتول : ها ان ذلك الانسلان (أي : النبي ) الذي هو آكمل الكامليني وألفضل


$$
\begin{aligned}
& \text {. 1-171 (r) } \\
& \text { ( ) المطالب المالبة ( نسـخة طلعت ) ص } 19 \text { ه }
\end{aligned}
$$

كل نوع متصـ بأول النوع الذي هو أشمرف منه ، والخشرف بن النوع



 والمعارن الالهية ، وتككون توته العـلية مؤثرة في أجــام مذا مذا العالم .نواع


## * * *


 الثلاثة عن الآخر ، وما الدليل على أن ما يُلهر على يد النـي لي الي




 من الاولياء . . والذي يقع له هذا ه ثم يكون شمريرا ، ويستعمله في الشر 6

- فهو الـاحر الخبيث ه(
( ) (

 مسينا بعض علماء الاجتماع المحدثين كجيغونس اللدي يرى עا السعر ثبينا مفـادادا

 ( علم الاجتتاع الديني صى 1 ) ) -

الرازي - م

وعند علماء الككلام ان المعجزات على تسمين : معجزات ات ينفرد الشا بالقدرة
 حية ، ومعجزات تدخل في مقدور العباد كا تدا تدخل في متلور الش : كحمني الجذع ، وتفييض ماء البحار • أما القـسم الاول فلا يلتبس بالـتحر 6 لأن البشر

 الجد الفاصل يينهما هو أن النبي يظهر على يديه الامر الخارق مقارنا لادعان الائه

 ساحرا آخر ، فيكشف للناس كذبه ويـلا

 لادعاء الولاية ، بل قلد لا يلا يلاحبها أي ادعاء اذ هي مبرد تكريم من الث لشخْص تقي صالع (1) ه




 النارت • فجلي اذ قولمم هذا ــ كبا يلاحظ ابن رشـد ـ ـا ها دعوى ليس عليها



 والطوسي في نجريد الاعتقاد ص 197 ، والعضـد والكَريف في المواقف وشر سح - rMq , rr. - Prq/A - PIT مناهع الادلة - ابين رشـد ص (Y)


 خرب من خروب السحر ، وبهذا تتفادى كل اعتراض ينشأ عن الـا
 معجزات كثيرة وتعت فعلا لنبينا وللانبياء قله ه وكيف ينكر مسـلم ما جاء في في


 بين الممجزة واللـحر

## * * *

جاء الفخر الرازي فناصر في الم المباحث المثرقية ه ها ارتآه ابن سينا في
 نتسانية : اذ أريد بها اصلاح الناس وخيرهم فهي المُجزة 6 واذ أريد بهــا الالاقساد والاذى والثر فهي الـعحر الـا
ولكنه في (ا المحصل هام جانب هذه الطريقة واتـع ما كان يعتمد عليــهـ أصتحاب الكلام فقال : ال المعجز أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي 6 مع عدم


 وليتمز عن الارماص والكرامات ، وانما قلنا : مع عدم المعارضة ، ليتميز عن




ولقد بدأ أبو عبد اله في آخر ها المطالب العالية «（Y）في بحث الستحر بحثا تفصيليا ، تمديدا للابانة عما بينه وبين المعجز دن فرت ، ييد أنه توفي قيل｜تمامه．
§－أدلة نبوة نبينا محهد صلى اله عليه وسلم
عو＂ل المتكلمون في اثبات صدت نبوة الانبياء على دليل مؤلف مــنـ
 لا عليه سنن الطبيعة • وقالوا ：اذ ظهور المـعجزة من مدعي النبوة يقوم معام



 هذا الرجل منه ه كان ذلك دليلا على صدلق كلام الرجل • وكذللع الامـــر
في النبوة(r) .

أما كيف يـبت اذ النبي محمدا صلى اللشعليه وملم قد ادعى النبوة وقام

－ 101 （1）

（Y）راجع امل الدليل ، او الدلبل والمنال في ：الانصـان للباقلانتي ص

原


 －النبوات للقاضي عبد الجباد

المنقول بالتواتر علم خـروري"(1). زهم لا يغرتون بين معجزة وأخرى في حسعة
 الصـالة والــلام بزيادة في البحث والما







 يشـاهدها فعليه أن يتمسك باعججاز القرآذ وهـه(0)
ومع اتفاق المتكلمين على اعهجاز القران 6 فانهم اختلفوا ني وجه هــنـا
 عن الاتيان بدثله 6 على الرغم من أنه من جنس كلامهم • وهذا هو رأي




(r) انظز الارشـاد ص

$$
\text { . } \mathrm{POT} \text { - } \mathrm{Y} \text { (Y/A }
$$

" . . .

(0 ) المنني ـ للقاضي عبد الجبار 101/17 - lor .







 في سر الاعجاز (V)

وهنالك طلريق Tخر في اثبات نبوته صلى الله عليه ومـلم 6 ويعتمد عللـى طيبعة النبوة ومطابقة اقواله وافعاله وسيرته لهذه الطبيعة • ان طلييعة النبوة
 الدنيا والآخرة ، وعمل النبي هو الآتيان بهذه الثريعة والمقدرة على اقثاع الناس بها ، وحسن تطبيقها على نفسه وعلى الآخرين 6 ومما لا شلك فيه أن

 - ( Yor - Yミ9 ( ) ) ومذا الطريق هو الذي نتله النـهرمستاني عن الاشـعري ( الملل والنعل
 على ان الاعجاز همو في مجموع الاسلوب مع النصـاحة والبلاغة ، ولا بكتغى . بأحلهما

ص



- P. . تجربد الاعتقــاد ـللطوسي ص (V)

 عليه وسلم ه كان مضرب الاثـال • لقد تحققت فيه صـفات الانبياء على اككلى

وجه ؛ فهو اذذ نبي مرسل •

 (ا فمن هذا الطريت اطلب اليقين بالنبوة ، لا من قلب العصا ثعبانا وشّت القمر فان ذلك اذا نظرت اليه وحده • ولم تنضم اليه القرائن الكثيرة الخارجة عن

 نهسـه 6 ثم لم يـر في دعواه الا الا ما يوافق المقل الصريح والمعالم الالهية ومكارم الاخذلاق والسياسـات الغاضلة لتــارع الى قول ما ادعاه ، وصدق فيـا أخـر به
 ولما جاء ابن رشـد تأثر بالغزالي(ع) ، فبيّن ان المعجزات لا لا ها تدل دلالة
 النبينيـا ه ودعا اللى الاتتصار على القر آذ باعتباره المعجزة الكبرى الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام 6 اذ القرآذ معجز من حيث الشتعاله على أسمىى - المحصـل - لارازي صن (I)


 - بدليل المتكلمين المنهور
( ( ) ر راجع تعلبق الاسـتاذ الدكتود محمود قاسم على منامج الادلة لاين - Plo



 - هذا النعل نهو ني هِ
 ابن مينا قد أثبت النبوات بناء على التدرج الكاصل في المائنات ابتداء من




 والصور والمواد التي هي الاجــام اما نامية او غير نامية • والاولا والحيوان اما ناطت او غير تاطلت • والاول أفضل • والناطل الما والما ملكة او بغير



 المناصر • ثم يتدرع يسيرا يسيرا ، فيكون أول الوجود فيها أخس وأرذل
 الجمادية ، ثم الناميات ، وبعدها الحيوانات وأفضلها الانسان ، وأفضل الناس
(1 (1) ذكر:ا فنبا مفى كلام اين دشـد في كمال الثريعة الاسلامية •

 (T) (
 رأنفـل هؤلاء هو المستعد لمرتبة النبوةه(1)

*     *         * 





ونريد الآن اذ نوضح بتيء من التفصيل ما ذهب اليه أولا وأخيرا •
السليل الاول - دليل الممجزات • ومو مبني على مقدمتين :
المقدمة الاولى : ادعاء النبوة ، وهذا الادعاء منقول الينا تواترا • ثاذا


 قال : انا لا ندعي ان التواتر متعلت باحو الا
 على عباده في معرفة انبيائه ه فالعلم بوجود الانبياء ضروري 6 لأنا نجد أنغـنا




 د دليلا منغصلا
 وما بعلها .

مضطرة الى العلم بتم لا ومن أنكر ذلك كاز مكابرا نازلا منزلة من أنكر علـه
 احوال الرواة في كل الازمنة كعالهم في زمانا هذا هِ ها
واذا قيل له : ان اصحعاب الادديان الاخرى المخالفة للاسـلام ينقلون الخبار



 - أنها غير متواترة

## -المتمة الشاتيا : اتيانه بالمهجزات






 بالباقلاني ومثابه لابن دشد
ان للرازي في سر الاععجاز ثللثة آراء :

الرأي إلاول ــ انذ منا السر يرجع الى لا الفصاهة ه وما عداها لا يعـلع
( ( ) نهاية العتول

ب وما بعلها ، والمحصل ص 101 وما بعلما

- 100 (Y) المحمل


 تأثر به ، ه فتد كاز مطللما على كتَه مـتفيدا منها

 ـينحو نحو جمهور الاثاعاعة

 بل قيل اذ من الممكن الأتياذ بـثله ، فقد هصل المطلوب ايضا ذلما ذلك لانه اذا
 وتحدي الرسول أمر خارت للعادة
وهذا الرأي الثالث قد ارتفـاه في التفـير الكمير مرتين(1) ، ويظهر فيه ابن الخطيبابعد ا ا يكون عن الاششاعرة ، واقرب اللى قول النطانم ورأي التانيا




 القوم من وضم يده على رأمس بل من تعذر ذللك عليهم • ولا علمنا بالضرورة الم الم

$$
\begin{aligned}
& \text { •V - نهاية الايجاز ص ه ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. نهاية المقول (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

 وقد أتى الرازي ني پا نهاية العقول ه برأي لا أوانقه عليه • نتد قان

 لنسأل الرازي هنا : هل كانت محاولا وجودها قد خـاعت في الفصاحة فصطاحة القرآذ 6 ومن قال بهذا
 القراذ؟ ؟.ومل اعجاز القرآن يرجع فقط الى ما فيه من الفصاحة • أم ان الاعهباز -الفعلي يتثلل في الشـريعة التي المتمل عليها ؟
أليس القراكن هو المعبزة الكبرى والدائمة وان القول بأن العجازه وقتي


وأخلدما اذا كان البشر قادرين على الاتيان بقر آذ غير هذا القران ؟ ؟





 الذي اتخذه في الكتاب الاخير ، مطالتا عليه اسم لا دليل الانتخاب والترقي ه الـي تال الرازي : ان ما في الكون من المخلوتات موضوعة في مراتب باتب بعضها فوت بعض • وكل مرتبة تضم طائنة معينة من الكائنات ، ادناناها متصل بألعلى انتي تحتها ، واعلاها متصل بأدنى التي فوتها • والمراتب اربع": الجمــاد ،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( نهاية العتول (Y./ }
\end{aligned}
$$
























 والمقدرة على رفع مستوامم الروحي خلقا وفكرا • ذاذا عرفنا ان هـــذه هي الــا صفات الانبياء ها فاذا رأينا انسانا يدعو الخلق الى الدين الجق ه وراينا اذ

 ويرى الرازي ان الاوصاف الواجب توافرها في كلى نيي مــتـدة فيأصولها
 تعالى فيها ( سنقرئك فالٍ تصسى « الى كمان قوة النبي النظرية 6 وهي انقوة
 (ا ونيسرك لليسرى ه يشير الى كمال قوته العملية وهي القدرة التي يـتـطيع ان يتصرف في بدنه 6 وبو اسطة تصرفه في بدنه يتصرف في اجسمام العالم 6 وقوله (ا نذكر ان نفعت الذكرى ه يلـل على تمكنه من التأثيد في قوة الناس النظرية ؛
 يوضت دوره في مداولة التسامي بقوة الناس العملية 6 ذلك لان منهم من ينتفع بالنمع والتو جيه وهو الموما اليه بقوله (لا سيذكر من يخشتى ه 6 ومنهم هن

- ${ }^{\text {(r) }}$

 كمال القوة العملية 6 وهو قوله : وعملو! المالحات 6 وثالثها : المعي في
(1) راجع : المطالب المالية (1/Y § وما بعلـها .





 تؤدي الى البـم . وان قوله ونيسرك معطلو ف على مـنتركّك . . والتقدير مستقرنك فلا تنسى 6 ونو نتلك للطريتة التب هي أسهل وأيسر 6 يعني حغظ

 - تكميل التوة لغيدد ، وهو قوله : وتواصـوا بالعبر ه(1)


## * * *

وتنقل فيما يلي نصـا يقارن فيه الرازي بين هنا الدليل ودليل المتكلمين




 على سبيل إلاجمال من غير ان نعرف كية ذلك الث الثرف ،


 - في هذا البلب

*     *         * 


## |لفصلاراع

## الأنســتـن

1


 -فهي مستعدة لقبول سائر ضروب الأخلاق بالمزاولة والترية


الللمكلة ، أي أذ لكل فرد طبيعة خلقية خاصة لا يـكن تغييرما (1) .



 مجووعة كيبية من الفلاسغة (ケ) وعلماء النفس والتربية الى أن الاندسان. خلت

(




 للتططويم وانتهذيب والنغيير (1) .

## * * *

ولو تتبعنا ما يقوله الرازي في هذا الصـدد لوجدنا له أكثر من قول


 الدنيئة بالاخلاق الفاضلة أمرا بـا لا يطات •











 واللالهيات منصرفة.عن اللذاتالجسمانية كا قالل تعالى : ال واذا مسعوا ما أزيل الى الرسـول ترى أعينهم تهيض من اللمع معا عرفوا من الهق Q • ومنها قاسية
(1 (1) كلمات في مبادىء علم الاخلاق ص 1 -

الرازي - ب YV

تـديدة القــوة والنغرة عن قـول هذه المعاني كـأ قال : لا فهي كالحجارة أو

 تتباعدة عن اعـال الــهوة • بل نتول : من النغوس ما تكون الـون عظيهة الرغبه في

 في تحصيل النقود ولا يرغب في الضياع والعقار • واذا تاملت في في هذا بلنوع من الاعتبار تيقنت آن احوال النغس مخثلفة في هنه الاحوال الختلافا جوهريا


 الفاضلة جلريا مجرى تكليف ما لا يطاق • فثبت بهذا البياذ أن السعيد مسـن




 تبديله : فالجبان مثلا يستطيع بالمان ان ان يقضي على مظاهر الجار الجن كالرعدة




 الجسمانيات قليلة الميل اليهــا ، وبعضها متحبة للرياسة والاستعــلاء . .

ثم آنا نرى آن هذهِ الاحوال لازمة أجواهر الثفوس 6 وأن كل من داعمى أحوال نفسه


 ينظلب من صـنة الى أخرى فذلك معال (1) . واليه الاشـارة بقوله عليه المـلاة والسلام : (ا الناس معادن كععادن الذهب والفضة ه ه ه وبتو له عليه المـلاة



 تهحدث بخلق الش تعالى 6 لان من خلقت نفسه على تلك الحالة لا يمكنه ازالة


 الاضطراد ه( ) • ويقول : (ا قلت : لا شك ان تكرو الافعال سبب لحصون (1) 1 ( نجد قريبا من مذه الغكرة لدى اوجست كونت الذي يذهب الى انه
















 وييدو أن هذه النظرية - بصورتها المعتدلة - هي النظرية التي ارتضـاها


 الناطقة .. والى مذا المعنى أشار صلوات الشا عليه بقوله : النــاس معادن كمعادن الذهب والفضة . .. ولو تأملنا لعلمنا أذ تفاوت الخلّ
 اجتمع العالموذ في ازالة تلك النذالة عنها فانها لا تزول الا

 يوجب ان يجعل الاعتقاد في حسن ذللع الشي" هـ هـ فاذا تكرر التحسين طول




 أن نوفق بين هذين السبيبن بأن نقول : ان العقائد والاخلاق التي تخلو النغس

- IVV - IVY/Y الطالب العالية (Y)





## * * *

وقد أنى ألرازي في إلتفسير الكبيـ أيضا بنظرية اخرى تقوم على أن
















 الإصطلاح على أذ يقع ابتداء الكلام بذكر الـسلام ، وهو أن يقول : سلام - (1) عليكم

## :





 ومن بالغ في تركها وقع في الجمود • والصراط المـتقيم هو الوسط 6 و وهــو


ץ ـ الغعـ والشر :


 وابن سينا بوجه خاص ، كما فعل في اللخص وشرح الانشارات ففي المباحث المثرقية يقسم الثر الى قسمين : أ ــ ثـر بالذات ضروردأت الثيء وعدم منافعه الخاصة به كعدم الحياة بالنـبة الى الحي وعدم البصر عمن شـأنه أن يتصف بالابعار • ب ب - وشر بالمرض 6 وهو لي في حقيقته شرا ه بل قد يكون خيرا ، فالنار اذا آحرقت ، فاحرالقها من حيث

$$
\begin{aligned}
& \text { YАT - Y^0/ المباحث المشر تبة (Y) }
\end{aligned}
$$















 - بل لأمر عارض ، ومعنى هذا أنها خيرات بذاتها








- or./r (المباجث المثـرتِية (1)

. or./r ( المحـر الـسابق ( )
- ( ) ( ) ( )
. المصـدر الـــابت (0 IV\& (0
 يراد به الــلاهة من الزَلام(1) • فاذذ لم يعد مجال لربط الخير بالوجود -والثـر بالعدم
*     *         * 


يسير الهغر في اتجامين موازيين للاتجاهين اللذين عرضنامعا قـل قليل •















> - VA/r (التنبيهات )
> . orr/r ( الماحت المشرتـبة (r)





وثاني الاتجامين اتجاه تشاؤومي ، مجمله أن العالب في مذا العالم الما ليا ليس
 -لا قاله الفلاسغغت من أن اللخير هو اللنصر الــائد في الدنيا



 مننصلة منه الى كتاب واحد متبانس
:
يقول ابن سينا في الاشارات : (ا ان اللذة هي ادراك ونيل لوصول ون ما هو هو



$$
\begin{aligned}
& \text { - Al/r (r) }
\end{aligned}
$$

6 AV/Y (
 الملأم من جهة ما هو ملائم ه .

وقد اتتد الرازي هذا التعريف في الجزء الاول من المباحت المثرقية وقاني
 - الثاني من تفس الكتاب فعرف اللذة بأنها لا ادراك الملائم ه(r)

 الا أنه في الملخص لم يتوسع في الاعتراض 6 بل اكتغى بقوله : (ل لان تصور


 هو الامم الوجودي والثر هو العدمي ؛ ومذا هو مذهب ابن مينا نفسه ،

 الموجود قد يككون على صورة ادرالك الانسان لاحتراق بعض أعضائه أو

 فكيف يكون ادراكه الا ؟

الثاني ــ الخير هو اللذة وما يكون وسيلة اليها ، والثر هو الالم وما يكون طريقا اليه • وعلى هذا التفسير يصبح حاصل تعريف ابن سينا اللذة والالم آن لا اللـــذة ادرالك اللذة ومــا يكون وصيــلة اليهــا ، والالم - PAA - PAY/ المباحث المثر قبة (1)



 -الثيء بـفـي

*     *         * 


 معنى ذلك أنه يطالب بعدم الالتفات الى المتع الدنيرية ؟ في الواقع أنه يفرق بين النفوس الكاملة القوية والنفوس الناقصة الفـعيفة • ألما النفوس القوية القوية

 به على تذوق اللذة الروحية • وني مذا يقول : لا ان اثتغال النغس بطالب
 في حت النفوس الفعينة ؛ أما النغوس المستعلية اللكاملة فانها لا يكون الا الستعمالها في الاعمال الحــية مانعا لها من الاستـكمال بالسعادادات العتلية . .



 الرازي الطبيب(0) الذي يقول : ها اذ اللذة ليــت سوى الرامة من الالم ؛
. YYI - Yr./IA , IYY/IT و Y../IY (Y)


 - A./r

ييد أن الفخر يعترف أحيانا بوجود لذات لا علانة لها لها بزوال الالم



وجود لذة حــية صافية تجردت عن الالم المه .

*     *         * 




 تجهع بين لذات الدس ولذات العقل • وفيما يلي نص ما قاله في كتابه :


 وفي هذا المعنى قلت :
 وأروافنا في وحثة من جسومتا وهاصـا


- I (I)

(r)


- V. ص

$$
0 \text { _ الــــــعادة : }
$$




 الا أنهم لم يتفقوا على كلمة واحة في ألمرها ء شـأنهم فيها كثأنهم في سائر -المـائل الفلسفـية
ويعنينا الآن ان نعرف ما تدمه الرازي يـ منهو مها والطرق المؤدية اليها • لا يخالف الفخر ما تواضم عليه الناس جميعا من (ا أن اكتساب السعلدة




 الخلت على الوجه الذي يرجح السعاء السادات الاخروبة على اللذات اللنياوية


 - اr.

- ( $1 / 1$ (r) نهابة العقول (
 - r. 1 الكريم ص

ويقول: ه السعادأت الروحانية أثرف وأعلىن السعادات الجسهانية ه (1". فمـا لا ريب فيه أنه أطللق على المسعادة أسم اللذة في قوله ها اللذة مطلوبة

 وأجل المتاصد ه ه وأيضا فقد عبر عن الهدف الدن الديوي ( أو الجـساني ) مرة
 سعادة ، وآونة لذة

وقد يجعل الرازي من لا اللذة ه أحد عنامر السعادة كا في في قوله : هاؤما

 اللذة على التعيم بل اللذة الحـية التي تـبـادر الى أذهاذ الناس العادي وهي لذة المأكل والمنرب والملبـ ؛ واللذة الجنسية •
ويقـم الرازي الــعادة تقسيمات متعددة ، والواقع أن الـا يسـميها أقــام السعادة اذ هي الا أقسام لوسائط السعادة والطرت المؤدية اليها لا للا للـعمادة
 ه الملخص « الذي سنؤخر بحثتا لموقفه فيه 6 نظرا الى أنه يخالف كــلـ أقواله الاخرى •

## وفيـا يلي نعرض تلك التـــيمات التي ألمحنا اليها :

- i
 التوة النظرية ، وهي التزود بالمعارف الالهية(٪)ه وعبر عن هذين
- ITY/17 ( 17
- A. : الم (Y)
- (Y) (Y (

خلبَ آهُ « •

 وتكـيل القوة العملية بالاخالاق الفافـلة ، وأما البدنية فاثتان : الصــة
 تفصـيلا يي مكان آخر فقال : انذ السعادة النغــانية ( الروحية ) نوعان :

 بالقوة العملية ، وهي العنة التي مي وسطط بين الخمود والفججور ؛ والثـجاعة


 النارجية حتى أصبحت تضم : كثرة الاولاد والانصار والالمصقاء والاعونة -والـاسـة وتناذ القول وحسن الذكر وطاعة الناس (r)
وفي إلعق انه لا يوجد فرق جوهري بين التقسيم الثنائي والتتسيم




وـلاحظ ان التقسيم الثلائي ها هو الا ترديد لتقسيم أرسطو اللخيدات الموصلة الى النسعادة ، فتد رأى أرسطو ان الخير على ثلاثة انواع : خير خام
( (1) الغـــــ الكبر 19/rV .



بالنفوس 6 وخير خاص بالاجـام ؛ وخيـ خارجي ؛ وذكـ, ان هذه الانواع



المولد 6 والعائلة المسيدة(1)
r
أ أ سسعادات نفـية : وهي كمال القوة النظرية ه وكال القوة العملية •
بـ س سعادات بدنية : وهي الصـة ه هووفور القوى الحيوانية • جـ - مسادة متعلقة بالصفات العرضية البدنية : وهي سعادة الآباء وسعادة الابنـــاء •
-د ــ سعادات منفصلة ( خارجية ) : وهي الـجاه والمال(r)
 في محبه ه ، أما العلوم الااخرى فلا يمكن الذ تككون سبيا للسعادة ف فهــو يقول : غا والذي يظنه الأغمار من أن العلوم بالامور المتلية كلهــا أسباب








$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \text { - الملخس ( } 17 \text { ( }
\end{aligned}
$$


واذا كان هذا هو موتفه من العلوم - عدا العلم بالة ـ ــ والاخخلا
:نبالاحرى آذ لا يقيم, وزنا لباقي الاقسانم الاخرى التي عرضناها فيـا سـبق •

## |"نصالغّاس|



تقتصر المباحث الــياسية التي يتناولها المتكلمون في مؤلناتهم على الامامة


 خاص حتى انهم يجعلونها من اصول الاعتقاد (r) ، ولذا فقد أولاما متكلموهم

- I I (1)

 پا الامام هو الانسـان الدي له الرياسح العامة في المور الدين بالامـالة في دار التكليف ") ( تو فيق التطبيق • لعلي بن نضل اله الجبلاني الشـيعي • تحقيق









 النبوة ، ومي المرض الشـفصي الحي اللسلطة الالهية تنتسب بالغرودة الي











واذا كان في رد نلهاونن مقالة الشـيعة الم الـهود نصـيب كبي من الصـع



 الرمـول بين الؤمنين كثـتخص تتجه اليه العلوب 6 ولكن هذا الالنجاه انما نجم عن ان الرمـالة تد اتترنت به وعن كونه مثلا حيا لتطبيقها 6 عدا عما كان الن يتهتع
 بالمبــادىء التي اتى بهـا واما عو كحلمل لهله المبــادىء فالتعلى به فرعي
 بالامُـخاص على النحو الذي يتوهمه عذا المـتـشرق • وابلغ تصود لـا اسملغته






 -1. 1.


وهن بين المسالّل المتسلقة بالامامة والتي تباينت فيها وجوات النظّ مسـأنة

 الفوطي(0) ، والاصم(1) المتزليان لا يرون ذلك واجـا ؛ بل الإمامة عندهم - جائزة

وكّا نعل ابن تـهية اذ الف كـاب









- VV/r ( )

والنغريات الــياسية الابسلامية اللدكود ضياء الدين الريس ص


( النظريات المعباسـية الالــلامية ص الـا






 الامامة ( الاحكام الــلطانـة ص ه 0 ) .




 مسصوم عن كل الذنوب صغيرها وكيرها ، وعن الخطأ والــهو والـــيان(r)
 لحفظ الامن والنظام واقامة الحدود ودرء الفساد • وتصع هذه التولية عندهم
 -r.
وتو نيق التطبيق للجيلاني ص Yo ؛ والمواقف للايججي Y٪o/^ والنظريات

(Y) عتائد الامامية ـ لمحمد رضـا المظغر ص .7 ، وطائفة الاسـهماعيلية

 - Yآ Yمد امين

وابن: سـينا بعيل الم داي الشـيعة في التنصبص ؛ فيتول في الـينغاء : " والاستـغلان بالنص امـوب ، نان ذلك لا يؤدي الى التــعـبـ والتئـاغب والاختلاف "ها ها







بطريق اليـية ( الا تتخاب ) • كما تصح سن طريق التعيين والـص(1) .
ولا بد في الاهام ان يكون مكتملا لبعض الثـرولـ • وغلت الـُـيعـة

 عن الخطأ واللـهو والهصياز(r) • غير ان أهل الــنة كانوا أقرب الى روح
 الناس ؛ له مؤهلات معينة ، ومن مذا شأنه لا يدكن الذ يكون معصوما او
 V Y § - Yor


 (ا اللّع ه لم يبطل النص كعبدا لتولية الامام ، بل النكر وجود نع من من النبي








ومما يؤيد ما اراه ان البغدادي ( وهو اسسبق من الشهرمستاني ) فال ان


 على إإمة انفاذ وصبـته . كا اوصى بها ابو بكى الى عمر واجمعت الصصحابة لـى متابعته فيها |" الع




 والتفaـيلـ


- سـليم الاعضاء الـ
 الكـرط بل أوجِوا ان يكون من نسلم علي بن أبي طالب بالذات ؛ 'مسـا



 ( ( ( )
- rer

- الــلطانـة للماوددي ص 7 /
(₹ ) داجع مناتشة الدكتود ضـياء الدين الريس لثـرط الترشـنة وهل هو







ونتل الدكتود الريس ان الباتلاتي اول من نغى شرط العرشـية ( النظريات



وكّن هؤلاء المعذ قد المتحسـنوا مذهب الخوارج وبعض المعتزلة في عدم

- اعتبار النسبـ القرشي (1)

وفي رأي أهل الهسنة عسوما ان الامام بعد رسول الثه صلى الله عليه وسلم
هو ابو بكـر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 6 وقالت الثـيعة انه علي

*     *         * 

والرازي في مــالة الامامة اشعريمردد لا أورده الـــانقون منالأشاعرة• فعنله ان الالمامةّ ليــت من اصـول العتائد بل هي من الفقهيات (r)



ومن تعريف الامامة مذا يمكن ان يقال ان لها فألدتين : دينية - وهي
 وديمنع اتتشار الفساد (ه) هـ
ولتحتيت هاتين الفائدتين ينغي ان يتمف الامام تتسع صسات وهي :



الاسـلام

وما بعدها
. I- 7. .

. I _ YYI/K المصدر السـابتق (0)
(7) نغس المـلر YYA/T ـ ا و ب .



 ويجب على الناس شـرعا تنصيب الامام ؛ لان الاجهاع تد انعقد عالى أنه لا يقيم الحدود الا الامام

والامام الحق بعد رسول الله حـلى الش عليه وسلم هو ابو بكر ثم بتلوه


على انا نعثر في ها المطالب العالية هع على نص يبدو فيه المؤلف متثيـعا









- loV أصول الدين ص
 - 100



عند الصوفية بالقطب وعند الشيعة بالامام وعند أهل الــنـة بالولي • ثم ذ بـ بد وان يوجد في حقب الدهر المتعاقبة شخص يفوت هؤلاء الاقطاب ألا ولا الأئكدة أو

 هذا الصنف من الناس مختلنون اِِضا في الكمال والنتصمان ه ولا

 الواحد هو اكمل الاثشخاص الموجودين في ذلك الوقت كان المتصود الالاصلي

 وجهاعة مو الشيعة الامامية يسـونه بالامام المعصوم ، وقد يسمونه بصـاحب





 لا يعرف نغسه ، فهو كما جاء في الاخبار الالهية انه تعالى الا فال : أوليائي تحت




 لم يشّيروا الا الى المام لم يعرف له في الدنيا أثر ولا خبر • فظتر في ذلك •


 في كتبه الاولى واقرارا بـا يدعيه الامامية ا •
 ليــت بكاملها من كالم الفخر بل اذ ناسـغا ثشيعيا قد أدخل فيهــا تحويـا لتـنـد مذهبه • أو يقال الن العبارة كلها من نص الرازي ولكـنها لا لا مدل على اعتماد بـا تنطوي علي بقدر ما تدل على هنوة قلم •

## * * *




 الكتاب وفي موضع ليس بيعيد أذ الثيعة يقولون : ان عدم اشتهار النص الجلي على المامة علي لا يدل على عدم وجود هذا النص

 النص • هذا هو كلام الشيية • وقد رد عليه الرازي على الو الوجه التـالـالي


 حيث ان تعليق الحكم بالاسم يقتضي تفيه عن غيره ه أو اذ الالف واللام



 -الاول من نهاية العقول
 قو اعد لا يؤمن بها فعلا ، وانما يتصد من ورائها دحض حِّ

## * * *

$$
\begin{aligned}
& \because \quad 76
\end{aligned}
$$

ما دود الراذيي في المزع بين علم اله大لام والفلـسةة ؟ وهل كان متكلها أو فيلسوفا ؟
ان الاجابة على هذين الــؤالين توضح الــيب الذي رسالتي : لا فخر الـــدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسمفية هِ ه اللا وتعطينا
 اهتلان آراء الفخر من كتاب الى آخر ومن أجل ما تنطوي عليه هذه الاجابة من آلاء الاهمية أفردتها بيحث جملته خاتهة المطان ، ورتبته على النحو التالي :
1 ومدى اختلافهما واناقش ما قيل عن دور الرازي في اللزّج يبنهما Y وأثير الى الرأي الذي أرتضيه
 -على نسق زماني

## 














وأما الفن فكالـعـر والخطابة(V) .



 الغلــفبة 19 ا 1 (




 - IV - IV/r (V)


 الكندي هامش ص ه؟ ع ا .
 اللى المنطق ا'ُـــذي يعتبر الـة لها


أما علم الـكلام(0) نقل اختلف في هدلوله(1) 6 غير اني أرى ان أففل


 - ص و وها بعدها وا




رمـائل في الحكة والطبيعيات ) ص 117 •


 من عيون الحكمة ص P - Y .

 والهية .


- I Ira










 والنجوة 6 والتضماء والقدر 6 والثُواب والمقاب 6 والمعاد ؛ والامامة • هـه
 ها باللواحت ه كـــألة الجوهر الفرد(r)

والذي نخلص اليه ان موضوعات علم الككلام بأسرها من المباحث الداخلة


 بفلسفة أو حكمة علاوة على مباحث علم الككلام(غ) ه أما ها ريناذ ه فقد نغى

وقد اتي الجرجاني بيلانة لعريغات :

ص 17 الى ش71 ا ) .


. YO- -




( انظال : تعليق الدكتور محعد عبد الهادي ايو ديدة على تاريخ الفلــغة

$$
\text { في الاسلام ( دي بود ) ص } 77 \text {. }
$$

( ) ) تمهيد لتاريخ الغلـنـة الاسـلامبة - مصطغى عبد الرزات ص جY .




 اليه تفكيره ماول التأويل • بينما المتكلم يـيـــأ من من عقائد دينية مبنية على


 -ها على قوانين الاسـلام ه(r)

 تظرا لاختــلاف الرأي والمنهع • وقد قام المتكلمون بادخـا




 بالبحث عن معائق الامور وخاضي وأحكامها ، ولكن لما لم يكن ذلك من متصود علمهم لم يبلغ كلاممر فيه الغاية


عبد الرزاق ص







 على الفلاسنة في كتب الملام ؛ وذلك بقوله : ال وربما ادخلوا فيها الرد على




واذا كان متقدمو المتكلمن قد أدخلوا بعف الاققوال الفلـــفية في كتب




كلام تتمرض لاقوال الفلاسفة •
ويرى ابن خلدون ان الرازي هو رائد المتأخرين في اغراق كتب التو هيد
 الكلام بموضوع الالهيات ومسائله بصسائلها فصارت كالهنا فنا فن واهــلـ 6 ثم غيروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيات والالهيات وخلطو فـا فنا والحداء

 - الرازي ) في المباحث المثرقية وجميع من بعده من علماه الكلام ه(T)
. 71 - 7. 7 ( المتد من الضـلال للغزالي ص ( 1 (
. مقلسة ابن خلدون ص (Y)


ونحن تاقث ابن خلدون في النقط التالية :















 مصرحين لا معرضين •• وكما عرفت تناقض معالات هذه الفرة ( أي الذين







 ;


"في نظزهم



 ولكنه لم يراع في ترتيبه ترتيب المباحث الميرقية ، وسنرى ذلك •

الُباحث المثـرقية أقرب الى تطبيت مذه العاعدة ، هما المطالب العالية ؛ الذي أشرنا اليه قبل قليل ء والمحصل ، وان كان كاذ لهـا عليهـا بعض الملاحنظات
 على نقصان أجزاء منه هي أجزاء المنطق ومياحث الماء الوجود العام والطيبيميات






 اصنف لهم •غتمرا في علم الكلام مشتملا على أحكام الاصول والقواعد دوذ
(1) الماحث المثر فية ا/ - - ه .





 وموالقف الايجي ، اللذين تأسيا بالمباحث المثرقية

ويقول جولد تسيهر :

 جولد تسيهر بنى هكسه هــذا على كثاب أو كتاين ( واخالهـا : المباحث

 ما فيه ، وان الرازي قد ألف كنبا كلامية لا تعتمد على الفلسنة الارسـطية ،
 ولو علم ان آخر كتاب ألفه الرازي كان فيه مبطانبا لأرسطو مائلا الى هد ما ما
 * * *
 ( علوم الاوالثل "( موجود ضـمن كتاب الدكتود عبد الرحمن بدوي : ها التراث

 كتاب الختمر ه اين خلدون عن ٪ المحعل a هلراذي .








 دينه من الاكتب التي حثـيت بكلام الفلاسـة وأولح المؤلف بنتل هوسهم ؛

 الرازي في علم الاكلام وطوّالع اليضاوي ومن هـا من أولع بصحبة كلام الفلاسنة ه(7) ه

وفيما سوى مثل هذا النص نجد ان كيمين مـن اتتقدوا خلط هذين
 وراه عملهما الا الرد على الفلاسفة ، وانهها كانا واعيين في ردهما ولم تلتبس
 قلت : فقد خاض حجة الاسلام الغزالي والامام فخر الدين اللـازي فيا في علوم
 امامان جليلان؛ ولم يخض وامحد منها في هذه العلوم حتى صار قدوة في

(T)


الدين وضربت الامــال باسمبها في معرفة تلم الكالزم على طلـيقة أهل الـــنة والجماتة من الصـحابة والتابِين فن بعدهم : فمن وصل الى بقامههما لا ملام





 لكن للرد ــ كما نراه فيتصانيفم ـ ولا بأس بذلك ؛ بل ذلك العانة للمـلمين

- وحفظ لعقائلدم

Y ـ آراء العــلماء :
اذا كان الرازي قد الف في كل من علم الكلام والفلسفة منفردين وألف
أيضا كتبا في المزج بينهما ، فهل هو متككلم أم فيلنـوف
ترى طائغة من العلماء انه هو فيلسوف ه هومن هؤلاء ابن ابي أصيبعة الذي


 العرة التي الطلت عليها اللانين اسم : الرشدية ، بعد حين • وانه شرح ارسطو

- VQ - VA معيد النعم ومبيد التتم - للــبكي ص ( 1 (Y)
- مقلمة ابن خلدون ص (Y) ( 1 ( )

(§ ) ( ) مغتاح السعادة


- ${ }^{(r i}$ (A

 متحد عبــده : ها والامام الرازي رجل أشسعري تل جـــرى ني جميع كتبه


وهناك اتجاه ثالث وهو أذ الرازي متكلم متفلــن ، وهــذا هو رأي
ابن تيمية)















- PY/0 (0) (0)

- 10 (V)

والواقع اذ كل واحد من هذه الانجاهات الـلاثة تد عبر عن جانب من الحقيقة واذ فاتته جوانب اخرى ، فهو ليس خطأ باطلاق ، وكــذلك ليس - بصتيع بالالاق







 أو ألاخيرة ، وهتى لو استطعت أن أفعل ذلك لم يكن عملي مـجديا لأله مبتور•

وسأحاول في الفقرة التالية أذ ابرهن على ذلك التطور

## P ـ استعراض جالب من مؤفهات الراذي على نسق زملي :

ان الكتب التي ألنها الرازي هول علم الكلام والغلسـة يـكن تَميمها الى أربع مجموعات :
1 كالمبــاحث المثرقية 6 واللمخص في الحكمة والمنطق 6 وثـبـر

(1 ) تظرا الى اختلان آراء الرازي في معظم المسائل ، فتد تبادر لي بادىء

 أن قرا ما كتبت - ان الامر ليس تناتضـا بل هو تطور • وعندئذ عدت المى أورافي
 صدق نظرة اسـتاذتا ، ومن ثم اضـطردت الى تغير اكتر ما دونته أولا .
—


والمالم في أصسول الدين
r العاليـة


 وأسرار التنزيل 6 وأسرار القرآذ ، وأقــام اللذات •

ولا أدعي دةة هذا التقسيم الى درجة الفبط 6 بل هو تقسيم اجماني قصدت منه اعطاء صورة عامة • والا فالمجموعة الاولى مثلا : وان كات الت مدموعة فلسنية الا أها تضم ثلاثة انواع من الاتمجاهات :

- 1
 الرجوع الى علم العلام ونتد الفلسنة المثائية : كالملخص ولا
r الاششارات والتنبيهات ، وشرح عيوذ الحكمة

 صصهة التُور الذي أثرت اليه فيما مفى :
1 ان يعارض الاشتعري في بیض ما يراه ه وأوضح مثال على ذلك الـك


الاششعري ه مرات عديدة (1) ، ووحـف فيـهي علم المكلام بأنه - ها أشرف العلوم ar



 نغيه للجومر الفرد ، وبطلان الخلاء ، وعدم

 بالحت الذي لا نستحي منه ، وهو أهه لا مانع من ألا أن تكا


 كثير من آرأهُ التي الرتضاها في المباحث المثرقية ، ومن أمثلة ذللك


 - المتكلمين

ع - وأثي بعد ذلك المرحلة الرابعة التي تــم بالنقد الصمـحِ للفلسنغ

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

$$
\begin{aligned}
& \text { • ( المباحث المثرتية (Y) } \\
& \text { - 1- §V (₹) }
\end{aligned}
$$

المــائية ؛ والرجوع الى علم الكالام بع عناصر فلسـفية ، أو جـع
 استمرارا للاتجاد الالالاطوني الذي بدأه الرازي في الملخص • الما

فغي نهاية المقول ـ على الرغم من تميزه عن الانتاعرة بنقد طرتمم"
 وتال ان سعادة الدنيا والآخزة لا تثال الا بـا
 جميع الملل والاديان هي النلسـفة غمن الحكم ابطالها تدر على افـعاد جميع - (2) الاباطيل والثبهات

وتبدو معارضته لا بن سينا في شرح الالثـارات والتنيهات واضتحة مكبرة



 واني ما أقدمت على مذا الاعتراض جزا جافا ، والا لا كلا كنت أجوز تضييع زماني - في مثل هذه الكلمات ه(0)

وـقونل في مقدمته لثرح عيون الحكمة (لا بن مينا أيضا ) : لا هـ اني مخالف لمتتفى عذا الكتاب في دقيقه وجليله وجملة تفاصيله •. وأذ مذاً

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

$$
\begin{aligned}
& \text { - 1.Y/1 (0) شرح الالثـادات والتنبيهات (0) }
\end{aligned}
$$


وهو في التفسير الكبير - مع أنه يأتي بكثير من أقوال الفلاسفة ه متأثرا




 بالاختيار ؛ وأكر هم ينكرون علم الها تعالى ، وينكرون هشا







 على مذهب امل السنة والجماءة • وقد علم العالموذ انه ليس مذهبي ولامذه المب

(1) ثـرح عيون الحكة r - ب .

6 |AY/1 : من مواضع تاثر الرازي بالمـوفية وتفغـيله طريتتمم (Y)

( الاخرى الككيمة التمي النزم نيها بالمدهب الاثشعري ، وتعرضنا لها في الابواب الــابتة .



 بـلف ــ ان الالمر ليس كذلك •








$$
\text { 人 ـ الثبوات(1) }{ }^{\text {a }} \text { الجبر والعدر •1 ـ الاخلاق(0) • }
$$

وعلى الرغم من التوحيد بين هذين العلمين والمزج بينهما ه فالصبغة المالكّلامية


-والمكان والمثل

( ) (
في ملا الكتآب من انمـاد الجوعر الفرد .
( ) (

( (0) ) لم يكتب هذ! الباب ، لانه توفي قبل اتمام الكتاب •

- P7A/T (7) المطالب العالية (7)

مدوى - أما المرحلة الخامسة والاخيرة تهي التي شعر فيبا النخر بقـُــة

 فانا نجد لها بذورا في التفسير الكيير ، ومن هذه البذور ما ما رأيناه سين تحدثنا


 والصواب ه لخلوها عن تمقيدات المتكلمين والفلاسفة • ومن اصولها لها فيا في المطالب العالية إيضا انه حين عيض لمثكلة الختيار الث وعلاقتها بالتحسين

 على ثلاثة مقامات : العلم بالذات والمنات والافعال وعلى كل معام عقدة : فعلم الندات عليه عقـــة 6 مل مل الوجود هو الماهية أو زائد على اللاهية
 وعلم الأنعال عليه عقلة 6 مل النعــلـل مقارن للذات أم متأخـــر عنها
("م ينتمد ) :
 وأروالمنا في وحشة منجــومنا وانـا ولم نستفد من بیثنا طول عمرنا
(1) الـال ابن الصلاح : : اخبرني الهطب الطوغاني مرتين انه سمع نغر

 - (Y)/هابن العهاد


. المطالب العالية (Y/ (Y)
( ثم يتول ) : لقد تأملت الطرق الككلاية والمناهج الفلــفية فما رأيتهــا تشني عليلا ولا تروي غليلا ؛ ورأيت اترب الطرق طلمريقة القراذ • اقرا في




 الطرت الكلامية والمنامج الفلـفـية ، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي








الثلانة التي نتلها اين تيمية ويفـيغ اليها هذين البيتين ا :




 رب العالمين . نم المبالغة ئ التعظلي من غـر خوض في التنامـيل ، فافرا في التنزيه





 - (ITI-17.

الرازي - ؟ .؟





 - للدعنى الواحد فهو كما مو •• ه


 بينما اتجه المزالي بعد ذلك الى المعرفة الصوفية ، اذا بالرازي قد ولى ولى وجه

شطر طريقة القرTذ •

## * * *

## 

( $(T)$

 -


خرجت من دراستي للفخر بالنتائحج العامة الخـس التالية : -

الصـحيح من المثـكولك فيه من المتحول ، وفقا لما أدى اليه بحثي واجتهادي الهي


 - بين الثابت منها وغير الثابت

 المخطوطة ، وأبين مل الكتاب مطبوع أو لا يزال مخطوطا •

*     *         * 




 كل المباحث الكلامية والفلسفية ، والأخذ بمنهج القرTذ

*     *         * 

التتيجة الثالهة ـ ـ في المرحلتين الكلاميتين اللتين الجتازمما النخر لم يتقيد
 كثيرا من استدلالاتم ، واتفق مع المعتزلة وابن رشّد ني نواح عديدة * * *


 في مقدماته وتواعدد وتطوزد على الفلسـفة الارسطية خــورقـا منذ الفخر الرازي ، وقد بينت ذلك في الخاتة •

*     *         * 

:المتيبجة الغامسة ـ ـ كاز من أثر اعجاب المتأخرين بالرازي \& واعتقادهم

 المتأخرة علسا عجيبا هو أقرب الى الفلسنة منه الى المقصـود المقيقي بعلم




 الطبيعية 6 والجزء الثامن والاخير في الالهيات ، وهذا هو نفـ الالما لالمر فيالمباحث

 التالية : المباحث المثرقية والملخص 6 و المحصصل ؛ و نهاية المتول 6 و والاربعينحتى


امـأرة الى هصـدرها في كير من الاحيان

*     *         * 

وتد ترتب على ككّة المسائل الفرعية التي عالجتها هذه اللـرسالة وفرة في التتائع الجزئئة ، وساكتفي فيما يلي بعرض ملخصى لأمهها :

> البــــباب الاول - حيـاته وثقاقته :

الفصـل الاول ــ حـياته : الرازي عربي النــبـ لا فارسي 4 وهو من أمل -الــنة لا تتـيع

الفصل الثاني - يقافته : كاذ الفخر ذا تقافة واسعة وذكاء نادر ه و ونــاط


 المؤلفات بعضها لنصير الدين الطوسي
ومن أمثلة ما خرجت به من تحقيق كنبه : ان التفسير الكبير كله من تأليف



 اليه بعض المستشرقين والثرقين - ككاب منحول • .

*     *         * 

البـــب الثاني ـ الش :


 - فوت منال العقل الانساني

النصل الثاني ــ الصفات : رأى الرازي اذ الاسماء الالهية على قسمين :
 الحـنى ، وأنه ليس للثاس ان يزيدوا في الاسماء بقــيها • وصنات الثه على






 - أثتتاما

وقد حققت كنب ابن المطر الحلي الذي نسب الى الـاذي انـي انه كان يقول : ان الاشاعرة قد زادوا على النصارى فأثتُتوا ثـانية آلهة ؛ وذلك هين أئبتوا المعاني القدِيمة له
واقترب انرازي من الكرامية الذين كا نوا يِيزيزون وقوع التغير في الصنات




 اليه ، فلا يثبت من الغضب اذا الا تتيجة ، وهي تعذيب الظلمة العصاة • والشّ سبعانه واحد ، وأدلة الرازي على الوحدانية مزياع من أدلة القرآن
 وأما ما يخصب تنزيه الله عن الجـسية والمكان والجهة فرأي الرأزي الاخير هو
 واستقر في مسألة الرؤية على الن أدلة كل من المثبتين والنافين أدلة ضسعيفة ؛ ومن هنا توقع ، الا انه يميل الى التول بالئؤية نظرا الى 'اخـار الأنبياء -بحصو لها



- وهو في مسـألتي القدرة والارادة لا يختلف عن الانشاعرة


 يفمل قاصدا مختارا ، والقمدل لا يكون الا بعد العلم بالفعل • ومال أخيرا الىى وقوع التنير في منة العلم

وهو مع الاثـاعرة في اثبات صفة الحياة ه وقد وافقهم على الدليل الــذني

- ساقوه بشـأها


 والأولى ه لا على طريق البرهاذ المعلي •


 الحنابلة باثباته اللكلام النغسي وتوله بحدوث إلالغاظ ، وعن الاثشاعرة بحلوث - الكلام النفسي
*     *         * 

'الـــاب الثالث ـ العــالم :

النصل الاولل ـ خلق العالم وشـكله وبقاؤه وفناؤه : استقر رأي الرازي

 وحلوثه مشـكلة حعبة ولهذا آثر التوقت • ونقد الفلاسفة الذين يتُولون
 غير عالمنا هذا

والعالم مستسر باق ما دامت القدرة الالهية متعلتة بأيجاده ، فاذا اراد الش اهلالك العالم قطع هذا التعلت
ورأيه في آخر كتبه ها المطالب العالية ه أن الافالاك أحماء عاقلة •
 وان ثكك في هذّا الملبدأ في بعض مؤلناته - والقول بالهيولى والصورة باطل عنده وهو من اصتحاب الجوهر الفرد •

الفصل الثاكث ـ المكا نوالزمان : رأى ـ ـ مع أفلاطون ــ ان المكان ابعاد
 النهائي هو اعتناق ما نتل عن افلاطون من أذ الزمان موان موجود قائم بنفسطه مستقل
 بأن الزمان موجود فمسنى هذا انه خالف المتكلمين الذين كان منهبهم أن الزمان لا وجود له •

*     *         * 

البـــباب الرابع - الانساذ :

الفصـل الاولـ ــ النغس والمعرنة : عرفـالـالزي النفس بالتعريف الارمطي،
 بآن النفس منطبعة في البدن

ورأيه الاخخي اذ النفس جوهر روحي مغارق 6 أي أنه ارتضى مذهب


 النفس • والنفس خالدة والتّاستخ باطل

بغض النظر عن التفـيلات واذ كانت مامة
وحقائق الاثياء ـ ـي رأيـهـ ـ ـ واذ لم تككن معلومة اللناس ، فان العلم
-هــا مـــن
وله في ضرورة المعرفة نظريتان : الاولى : اذ المعرفة ضرورية لا كا كسبية
 ومن ثم فالانسان مختار في كسب بعض معارفه • وبالمستطاع وضع الرازي في جانب أفلاطون من هيث القول بالمثلالمُجردة
البفصل الثاني ــا افعال الانسان : الرازي أون من قال من الأشُاعرة بأن


 وني متـكلة الجبر والاختيار يعترف الرازي بصعوبة المسألة ، ومع هذا




-فهم من المذهب ذاته جبرا حقيقيا
النصل الثالث ــ النبوة : اتهىى الى أذ المقصود من النبوة هو لفت نظر


 بالوحي • والمعجزة تحدث بـبـ الـب ان ننوس الانبياء اصبحت كنفوس الملائكهة من حيث تنكنها من التأثير في الاجــام

ومع مذا فالدليل النهائي الذي يرتغيه ابن الخطيب لثبوت النبوة ليس


 أفراد النوع الانساني قاطبة ، وهو النبي • الاني

## ووجه اعجاز القرآذ هو اما الفتماحة واما المرفة •

الفصل الرابع - الاخلاق : مذهبه ان الطبائع الانسانية لا تنغيـ ولكن






 مردد للا أورده اللسابقوت من الاثشاءرة ، وان اعترى بعض اتواله شيءُ مـــن -الاضطراب

*     *         * 



## اللمق



## وصية الراذي

أملى هذه الوصية - عندما مرض وأيقن بالموت ـ على تلميذه ابراميم



 ابن أبي بكر فذكرها ه

## نس الوصيـة

يقول !العبد الراجي رحمة ربه 6 الواثق بكرم مولاه محمد بن عمرالرازي
 قاس ويتوجه الى مولاه كل Tبق :
(1) الطلعت على نص مذه الوصية في تارين الاسلام اللحا فظ الذمبي
 الآ TV/T


 على دوابة اللدمبي واثبتها في العـلب ونبهت على الفـروت بينها وبين غيرنا في






(Y) الــبكي \# التتي ه .







 والدعاء له عند اله أثر (r)

أها الاول ــ فاعلموا أني كنت رجلا محبا للعلم ؛ فكنت اكت اكتب في كا كلا

(1) ابين ابي اصيبعة : ॥ الني تـتتحقها الوهبته وبستوجبها اكهال المرهبة a .


(؟) (المرجع الـــابق : لا توجد هذد الكلمة .

-" وجهين



المُالم والجنايات هـ .


 منزه(T) عن ممائلة المتحيزات(t) لموصوف بكمال انقدرة وانعلم والرحمة ولقد اختبرت الطرت الكلامية والمناهج الفلــفـية فعا رأيت فيها فائـــدة
 للّ(0) ويمنع عن التعيق في ايراد المعارضات والمناقضات • وما ذالك اللا للعلم بأن المقول البئمرية تتلاشى (1) في تلك المضايت العميقة والمنامج الـخفية : فلهذا







$$
\begin{aligned}
& \text { • المـبكي : ע عن الثـر كاء كما في القدم (V) } \\
& \text {. الـــبكي : " ينتهي ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (1) السبكي : " فنو كما تال " (1) } \\
& \text { والعبارة عند ابي اصيبعة : } 1 \text { فكل ما ودد في القرآن والاخجبار. الصـحيـة }
\end{aligned}
$$

> (1. (1) في تاريخ الامسلام \# ثلك ه .
> • والتصـحـيح من السـبكي



 حوبتي • يا منت لا يزيد ملكه عرفان العارفين ء ولا ينقص ملكَ بخطأ المجرمين•

-القرT العنيم ؛ وتعولي في طلب الدين عليهـي
اللهم يا سامع الاصـوات ، ويا محيب الدعوات ، ويا مقيل العثرات(r) • اني كنت حـن الظن بك 6 عظظيم الرجاء في رحمتك ، و وأنت قلت : الا أنا عند





 ( ${ }^{\text {د }}$

و قائد الاولين والآخربن الى حظائر فدس دب العالمين " .
 والممكات "


 بالزلة والتصـود والعبب والغتود " ومذه الزيادة في الوافي كا فا يلي الـا واعلم انه ليسى لي احد سوالٌ ؛ ولا أحد كريم سوالـ ؛ ولا أحد محــن سـوالك . وانا معتر فت
بالزلة والقصـود والعيب والغتود " .

الموت ولا تفـيق علي سـبـب الآلم والابستام " .

الرازي - م 1

وان كنت تخلص غريعا فأنا الغريت في بحر الذنوب 6 وان وان كت أنت أنت
فأنا أنا ليس غير النتمـان والحرمان والذل والهوان(ז)
قال :
وأما الكتب التي صنفتها(1) واستكثرت فيهـا من ايراد(0) الـئؤالات
 فليحذف القول الـئ فاني ما أردت الا تكثير البحت وشتهذ الخــــاطر ،

والاعتماد في الكَل على اللّه تعالى

$$
\begin{aligned}
& \text { • ( العلها \# (Y) }
\end{aligned}
$$


تارن الاسـلام



 فليدكرني في صالح دعانه ه .
(V)
 الها محعد ( يتصد خوادزم شاه ) \& اللهم اجمله فرين محمل الاكبر في الدين



 ان يبالغ في تربية ولدي ابي بكر فان آكار اللذكاء والفطنة ظاهرة عليه : ولعل


ثم انه سرد وحـِّت ني ذلك انى أذ قال :




*     *         * 

(1) هذا المتطع في ميون الانباء كها بلي : ها وامرنه - ابي الو صي - وامرت


 ما تدروا عليه من الهيات العران ، 6 ثم يثترون الترابي علي • وبعد الآتمام يقولون:



 علبه من آيات القرآن ألمظيم ؛ ‘ ثم ردوا علي التراب بالمــاحي . وبعل اتمام ذلك

 ألاكرمين وآنت أرحم الراحمين ؛ وانت الفعال به ربغيره ما تشـاء ، فافعل به ما انتت امله ، غانت اهل التوىى وامل المغغرة ه .


8
$\square$
الراجع

1 ـ ـ مؤلنات الراذي

1

(

- بالهند سـنة
- r اساس التقديس ( في علم الكلام ) - مطبوع 6 مصـطنىالـلبي ،مصر
- plaro - troz
- ع أسرار التنزيل وأنوار التأويل ـ مخطوط في دار الكتب المصرية :
- ov F توحيد
-     - أسرار القراذ ( أو پ رسالة في التنبيه على بعض الااسرار المودعة في بهض Tيات الترآذ الكريم « ) - مخطوط في دار الكتب المصـية :
- YOA مجاميع تيهور
- 



اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - مطبوع بتحقين الدكور علي

- سـامي النــار 6 مكتبة الهضـة المصرية بالقامرة منة
- 
- محهد ؛ القاهرة Iara - Irov م

الجدل والكاثتف عن أصول الدلاثلم ونصـول العلل - مخطوط


- r/019

- r/ola كو بريلي
( 11 ( 11

- ir الــر المكتوم في مذاطبة النــمس والقمر والنجوم - مخطوط في

سا • شرح الانـارات والتنبيهات (لا بن مسيا ) - مطبوع مع شرح نصير

- 1乏 شرح عيون الحكمة (لابن سينا ) - متطوط مصور في دار الكتب
- المعرية و
- 10

17 ( ( 17 ( - ploza
( ( - iv -

-للدكثور يوسف مراد

- 19
- Y•

الشرقية بالقاهرة سنة سץعا

- TI

Y - M


الفته • ب م •

- T\& في جزأين 6 - نسخة اخرى ، مخطوط في دار الكار الكتب المصرية ، علم
التكلام طلعت
التيـورية •

Y - المالم في أمول الدين - مطبوع بهامثن محصل أفكار المتقدمين - والمتأخرين




 - . . - نهاية الايجاز في دراية الاععجاز - مطبمة الآداب في القامرة سنة - ATir

ا - نهاية المقول في دراية الاصول ـ مخطوط في جزأين في دار الكتب - v\&^ المصرية ، التو حيد

Y ـ
 - المرية سنة

M - أبكار الانكار - ميف الدين الامدي • مخطوط في دار الكتب -المصرية - علم الكلام طللعت


 - مكتبة القاهرة الحديثة سنة 1901 م

〒~ - ( رسالة ني ) اثبات النارقات ــ لابي نصر الغارابي ـ حيدر آباد - ـــة

- الجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطللة والجهمية ـلابن قيم الجوزبة 6 طبع في مدينة أمر تسر بالهند
גr - أهوال النصس - لأيو. علي ابن سينا ، تحقيت الدكتور أحمد فوّاد

 - بمصر

- AE • دار المتب المصرية 6 علم الكالها
 - EY اخوان الصفاء ـ للخستاذ عدــر الدسوقي - نشر عيسى البايي - الحلبي بعصر

بץ - $\mathrm{p} \mid 271$


ฯ

عبد الرحمن بدوي ء مكتبة النهــة المصرية سنة $19: Y$ مـ • رجعت
في مذا الكتاب الى :

1
-
-

- 2V الارشاد الى قواطع الادلة في أمول الاعتقاد ـ لامام الحرمين

 * هيدر آباد سنة سזشا هـ
§Q
- دار المعارف بعصر


- 01 الدككور محعد علي أبو ربان ـ مـكتبة الانجلو الممرية بالقاهرة
- p i909
- or الاصصول اليونانيـة للنظريات الـياسية في الاسلام ـ الدكمور عبد الرحن بدو ي - مكتبة النهفة المصرية بالقاهرة الالعام

الجزء الاول

- الاعتقاد في أصول الدين - لابي جعفر الطحاوي ـ مغفطوط ملعق بالتمهيد لابي المعين النسفي - دار الكتب المصرية IV\& توحيد • الا \& - . ألوطين عند العرب ـ وبضسنه بعض أجزاء من تساعيات أفلوطين
 - عبد الرحمن بدوي - مكتبة النهفة المصرية سنة اون

00 - الاتتـــا= في الزعتقاد ـ لإبي حاند انغزلي - بكتـــة الهسـين
التجارية بسصر

-     - ه ( كتاب في ) الامامة على مذهب الشيعة - تأنيف حسن بن يوسف


الهأم الموام عن علم الكلام - لابي حامد النزالي ـ المطبة المنيرية

- بمصر منة
- 0A الانتمطار والرد على ابن الراوندي الملحد - لابي الحسين الخياط المتزلي - مع ترجمة فرنسية بقلم الدكتور البير نعري نالمي
- المطبة الكاثوليكية يبروت سنة
- oq


ب بحر الككلام - لابي المعين النسفي الماتريدي - شطبة كردستان

-     - 71 والمتحر والنار نبات -ـ اللقاضي أبي بكر الباقلاني ــ تحتيقريتشـيارد
- 190 م
- تاريخ الفلسفة الاوربية في العصر الوسـيط - تأليف يوسف كـم - دار المارف بمصر سنة 190V م
 - م 190v

ع - تاريخ الفلسفة العريـة ــ تأليف حنا فاخوري وخليل الجر ــ دار -المعارف في بيروت

10


- مـنة
- 71

- P IaOY - الطبعة الرابعة Irrv
- IV



- 49
- المصربة 6 توحيد
- V.

- ت V
- عباس محمود ـ لجنةٌ التأليب والترجمة والنشر سنة الا
- (الرسالة ) التلمرة - لا بن تيمية - مطبعة الامام بمصر (

عبد الرحمن بلوي - مكتبة النهضة المصربة سنة 1924 م

الوزير اليمني الصنعاني - مطبعة المعاهد ـ مصر منة
- vo - بعصر منة



$$
\text { سنة דרسا ه - } 19: 9 \text { م }
$$

- vv قاسم - دار الفكر العربي سنة •197 م • بمعر
التعرف لاهل التصوف - لابي بكر محمد الـكلاباذي - تحتيق


-     - التعليقات - لابي نمر الفارابي - حيدر آباد بالهند سنة 7 - 7 - 7 - VQ A• - Aror
- 11 -أفكار المتقدمين والمتأخرين
- التمهيد في أصول الدين - لابي المعين النسفي ـ مخطوط في دار - الكتب المصرية IVY توحيد

س - التههيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة
لابي بكر الباقلاني :

أ - تحقيــت الاستاذين مسصود الفضيري والدكتور محـــد

بن - تحقيت ريتشارد مكارئي - المكتبة الشرقية في بيروت سنـــة ( P - P - الطبعة الاولى
 - ror -


- P 1909

- نشر عزت العطار الحــيني بـعر منة الا
- A4
- المعارف بمصر


- M

المـاء الكتب العرية بالتاهرة

- جa
- مكتبة الانجلو المصرية
- Q* - 1900 - Irvz
- Argal

- ar الحياة الروجية في الاسلام ـ للدكتور مدحد مصطفى حلمي ـ دار
 خلافيات مـتسي زادة في الكلام ـ مخطوط في دار الكتب المصرية - 12 -

90 - رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المُـبي العنيد ـ تحقيتي محمد


-隹

- QV - دار المنار بمصر سنة
*^ - رسائل فلـفية - لابي بكر بن محمد زكريا الرازي - جمعهـا
 - 19

- ا•• الووح - لابن قيم الجوزية - حيدر آباد بالهند سنة 1-1 - الروضة البعية ، فيها بين الالثاعرة واللاتريدية - لاليي عذبة - حيدر

آباد بالهند سنة


- الرحمن بدوي ـ ـكتـة النهفة المصربة سنة

 1•1 \& شتخصنيات قلقة في الاسـلام - جم وترجمة الدكتور عبد الرجمن

بدوي - مكتبة النهضة المصرية سنة الا
1•0 - شرح أم البراهين - تأليف محمد بن يوسف الـنـومي الحسيني





- ITVV I•v

1•A
-الطوسي - بومباي •

: pla7.

الجزه الاول من اللالهيات بتحقيق الاب قنواتي وسعيد زايد
الجزء الثاني من الالهيات بتحقيق محمد يوسف موسى وسليمان

- دنيا وسعيد زايلد
- II•
- شريية - مكتبة الخانجي سنة



 الدكتور.مدهد يوسف موسىوT Tلخرين ــ دار الكاتبالعربي بالتاهرة
- منة

II\&
السيد -مـمبعة دار الكتب المصرية
110 - العلم الشانخ في تمضيل الحق على الآباء والمثمايغ - للثـيخ المقبلي




- IIV


كردستان العلية بالقاهرة سسنة وعبا هـ
II9

- •ا - النصـل في اللل والاهواء والنعل - لا'ن حزم ـ المطبة الاديية

| |r|
- حسن حسين القاهرة صنة

-ابن رشد ـ مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة riri هـ


IK\& - فصو:ص الحكم - لا بن عربي - تمتيت وتعليق الدكتور أبو العلا


- a impe

17 - العلسفة الاغريقية ـ للدكتور مدحد غلابـ ــكتبة الانجلو الصربة

- الظبعة الثانية
- IVY الفلــفة الرواقية ــ للدكتور عثمان أمين ـ الطبعة الثانية ـ مـكتبة - * النهفة المصرية سنة 1909
 - المصرية ستة

-بالاسـكندرية
- •

| ا
-الترقي بدصر سنة
IMY - قرة العين في جمع البين - ليحيى المغربي - مخطوط في دار الكتب
- الصرية

شها - الفيلــوف الفترى عليـه ، ابن رثـد ــ اللدكتور محمود قاسم ـ

- مـكتبة الانجلو المضرية

- مـكتبة مصر بالتاهرة - الطبعة الثانية

هسا - الكون والفــاد ـ لأرسطو - ترجمة أحمد لطفي الـيد ــ الدار - التومية اللطباعة والنثر

-الانشعي - تحقيت الدكنور حهودة غرابة

- IVV - تطوان بالمغرب منة $190 r$ م

- معبعة دار اللكتب المصرية سنة 1aعr
- Ima

الالسكندرية سنة 19za • المجزء الاول •
- 


|§| - معجوعة الرسـائل الكبـى - لابن تيمية ـ المطبة الثرقية بالقامرة

- منة


س اء - مختصر الصواءق المرملة على الجهمية والمططلة - لابن القيم -
- مطبعة الامام بـصر

عفيفي - الطبعة الرابعة ـ لجنة التأليف والترجمــة والنـمر سنة
- A | 171

180 ( الرسالة ) المدنية - لابن تيمية - مكتـة أنصار السنة المحمدية

- 19ET - -
l६ฯ


- IEY - م $19 \cdot Y$ - A ا

18^ .

- plary - * 1res

189 - ( رسالة في ) مسألّ متفرةة - ل'بي نصر الفارابي - هيدر آباد

-     - مستة

 - lor - منـة
- المغني في أبوابالعدل والتوحيد ـ اللقاضيعبد الجبار الاسترابادي ـ نتئرة وزارة الثقافة والارثـاد القومي :
أ أ الجزء الــابع تحقيق ابراميم الابياري
- ب - الجزء السادس عشر تحقيق أمين الخولي
 - المصرية

100 - المتصـد الاسنيشرح أسماء اله الحـنـى ـ للغزالي ـ مـكتـالكليات - الازمرية سنة
 - مكتبة الانجلو المصرية

- lov - مناهـج الادلة فيعقأد الملة _لا بنرشمد _ مع مقدمة فينتد مدارس علم الكلام للدكّود محمود قامم - ـكتنبة الانجلو المصرية سنة
- 1900

10N-

109 - المتتى من. منهاج الاعتدال ( الامـل لابن تيمية والاتنتاء للحافظ
 - in.. |l| المنقذ من الفلال _ نلغزالي - بـقدمة وتعليق الدكتور عبد المليم - محمود ــمكتبة الانجلو المصرية




ع4ا - المواقف ـــ لعضـد الدينالايجي ؛ مع شرح الـــيـد الشريفـالجرجاني - A مطعة الـعادة بمصر سنة

170 - النجاة - لأبي علي ابن مسينا - نثر مصـطفى البابي الحلبي بعر - م lara - Arov Iror

في علم الكلام - عبد الكـريم الشهرستاني - تحقيت

ITV الوجود الحت وخطاب الشهود الصـلـ ـ لعبــد الغني النابلسي


## ץ ـ ك كتب عامة وفهارس

17A -ابجد العلوم - تْليف صديق حـن خان - طبع في مدينة بهوبال بالهنـــــ

179 - الاحكام الـلطانية ـ لعلي بن محمد بن حيبب الماوردي ـ طبع

 - A Irry

- اعجاز القرآذ لأبي بكر الباقلاني 6 بتحقيق الـيد أحمد صقر - |V| -دار المارف بهعر


- IV\& - A Imir - 1 1A9

Ivo الرحمن بدوي ( بحث لجورج قنواتي بعنوان ها فخر الدين الداليا
 - المارف بعصر منة

المالي المرتضى - اللثـرين المرتضى - نشر عــــى البــابي الحلبي


- البذاية والنعاية - لابن كثير الدمثـقي - مطبعة السعادة بدصر - IVv
- IVA
- منة
- 1A9 • IVA
- 





- pla0r - a irrr

- المصرية تاريغ

- ov^ الكتب المصرية 6 تاريج


- عن راغب بأستـتـول



والارشاد التومي بالجمهورية العريية المتحدة



- الالخوارج والكيية ــ ليوليوس ولهاوزن ؛ ترجمة الدكتور عـــــد

- 1A9
- plarz - $\rightarrow$ Irgr
-19 - الذيل على الروضتين ( أو تراجم رجال القرنين السادس والسابع )

| | 191
- الثانية - طهران سنة

IAT - میيـ أعلام النبلاء ـ للحافظ الذهبي - مخطوطل في دار الكتب

- IT190 C المصرية

Mar - ضصحى الالمـلام ـ اللدكتور أحمد أمين 6 لجنة التأليف والترجة

- والنشر سنة

19£ - شُنـرات الذهب - ابن العمــاد الحنبلي ـ مكتبة القدسي منة

- A $\mid \mathrm{rol}$

190 - طبقات الشـافعية - لابن مداية اله الحـيني - طبع بغــداد سنة - A Iroy

197 - حبـقات الشافعية الكبرى - لتاج الدين عبد المهاب الــبكي -

- المطبعة الحــينية المصرية
- laV
- المصرية ، تاريتخ

تاريخ طلعت س7-
199 - طبقات الثـافعية - لابن الملقن الاندلمي 6 مخطوط في دار الكتب
- ova المصرية ، تاريت
— Y..
- 14^ دار الكتب المصرية 6 تارديت
- Y•1
- Y•r
- Inoa تاريج طلعت

س• - P 1900
 ا0^を الكتب المصرية : تاريخ
 - Y•৭ - علم الاجتّاع الديني - تأليف روجيه باستيد - ترجمة الدكتور - محمود قاسم ـ مكتبة الانجلو المصرية الانـة

- Y Y -



- r•Q
 M.

- ror - rII

امللعت عليها ولم أجد فيها كتـا للِازي وهي كثيرة ) :
 ومكتبة الازهر 6 ومكتبة جامعة القاهرة 6 ومعهد المخطهو الجامعة المرية بالقاهرة ، ونهرس مكتبة البلدية بالاسكندرية الارية ،
 في بغداد ، وفهرس المخطوطات في الموصل ؛ ونهرس جار المع الزيتونة










وهرس المكتبة الاهلية في باريس
YO६ الكتب المصرية ، تاريخ 172

YO7 - كثـف الـبـهات عن المــتـبهات - لمحمد بن علي الشوكاني ـ مطبعغ

- المعاهد بعصر

ورجعت أيضا الى طبعة اوربا لتُكميل ما نتص من طليعة المتانبول •
 - Yoa
- p 1900
— Y7. لرعاية الآداب والفنون والعــلوم الاجتماعية بالجمهورية العريـــــة
- المتهدة سنة •

-في القاهرة
צדץ - المذاهب الاسلامية في تفسير القــرآل ـ لجولد تسيهر - ترجمة
 سףץ - مرTo الجنان وعبرة اليقطان ــ لليافعيالمدنيالمكي - طبع حيدر Tباد - A IPrar
- 19•v
 مصور في دار الككتب المُمرة 6 بي

اليمنية بصنعاء
 - م 197 - - * 1 -


- p 19.7
-     - MMA

- بیصر

$$
\begin{aligned}
& \text { - rv• } \\
& \text { •الاولى }
\end{aligned}
$$

-     - YVI
 - A IMFO بصر ست

به - النجوم الزامرة - لابن تفريبردى - مطبعة دار الكتب اللصرية

- سنة م ا

YVo - وفيات الاعيــان - لابن شملكان 6 مكتبة الههفة المصرية بالقاهرة. - م اaعA
- YVฯ الوافي بالوفيات - لصلاح الدين خليل بن ايبك المففي - طبع دمثق سنة 1407 م
§ - دوديــت
- PW

القاهرةٌ •
- YVA

- rva

 الآخرة


- YAl



$$
\text { والمجلد } 4 \text { مايو ونوفمبر •197 م • }
$$

## - - الراجع الاجنْبيــ

The Encyclopaedia Americane, 1956.

- Par

The Encyclopaedia Britanica, New york, 1929.

- Yar

The Encyclopaedia of Peligion and Ethics, New york.

- PAを

Geschichte der Arabischen Litteratur, von Carl Brock elmann, Leiden 1948.
( تابع الادب العربي لبروكلمان )

Islam Beliefes and Institutions, by H. Lammens, London, 1929.

- ҮАฯ

An oriental Biographical Dictionary, by Thomas
William Beale, London, 1894 ,
Shorter Rncyclopaedia of Islam, by H. A. R. Gibb and J. H. Kramers, London, 1958.
-


aren
$N$
المتـدة

4
الباب الاول - حياته وثقافته
$\wedge$
A
11
ir
10
₹ - مولــده
iv

-     - أماتذته

19
r
Y - غنـــاه

Y -

Yo
rv
「A
$\mu$
1 - 1
r - الري والرازي
" - اسم الرازي ونـبـ

人 -
9
-1- وفاته
. 11 .

الفصل الاول - حيــانه :

- 4V1 -


## Zociall

$$
\begin{aligned}
& \text { YY } \\
& \text { النصمل الشاني - ثلتافة الرازي : } \\
& \text { أ - مصادر ثقافته } \\
& \text { بـ - العلوم التي أنف فيها : } \\
& \text { 1- العلوم العقلية ( الفلمـةة وعلم الكهلم } \\
& \text { \& } 1 \text { ( العلوم العرية (الادب والبلغتة والنصو ) } \\
& \text { r - الفقه واصولش } \\
& \text { §o } \\
& \text { ع - التُـــبر } \\
& \text { \&人 } \\
& 0 \\
& 1 \text { - العلوم الرياضية والطبيعة. } \\
& 0 \text { 。 } \\
& 01 \\
& \text { 1 - الفرالـة } \\
& \text { or } \\
& 1 \text { - الـتعر والتنديم والرمل } \\
& \text { •1- } \\
& 07 \\
& 4 \\
& \text { المُقوعة الاولى ــ الكتب الثابتة } \\
& \text { 11A } \\
& \text { Im } \\
& \text { المُحموعة الثانية ـ الـكتب المشكوك فيها } \\
& \text { المدحوعة الثالثة ـــ الككنب المنحولة } \\
& 10 \varepsilon \\
& \text { ترتيب عام للكتب بعحسب الامرف الا بجلدية } \\
& \text { - IM - }
\end{aligned}
$$

الصفتعة

170

177
177
IvE
الفصمل الأول - وجود الله ومعزفته :
1
Y - أدلة وجود اله
ivo

- أ أ مسـلك الفلاسمة الاسـاميمين

ب - مسلك انقرآذ ومسلك المتكلمين
جـ - مسلك المتصونة
د - مسلك الــداهة والفطرة
| أ
$19 \varepsilon$
ب - موثفه من مسلك الصوفية
جـ - موقنه من مسلك البداهة
2
rel
ب - معرفة ذات الهُ الذظاصة
Y.Y

Y•Y
rev
: تمأ
أ - أحـكام عامة في الصنات
i - الاسم والصنة"
Yiw

Yis
YY
r - امكان الصفات وزيادتها على الذات ع - أقسام الصنات وعددما
-

## rainall

rra
rri
rur
rm
rir
rm
yor
rxs
ryr
rar

PRo
1 - تـسـزيه الثه عن الكييفيات المحسوسة ( الالوان
والطموم والروائح )
V - ت تزيّ الشّغن اللنة والالم
YAV

YAV
par
F..

HII
r - r تزيه الهُ عن كونه جوهرا أو جسـا r - ت تزيه الها عن المكان والجهة \& - الرؤية

-     -         - تنزيه الها عن الحلول والاتعاد

ثايا - الصفات الإيبايـية :
1 - العدم والبقاء
r - r القدرة والارادة

- m العـــم

ع
0
$M$

-     - وتّوع التُنير في الــفات

ب - المـفات تمصمال :

أولا - الصفات السلبة :
1

## 2ll

M

## الُمــاب

rys
r
rqr

$$
1 \text { - كيفية خلق الل اللعالم }
$$

ron
Mr
r - رأي الرازي في قدم العالم وحـوثه

النصصل الخول - خاق العالم وشككله وبقاؤه وفناؤه : أ - خلق العــالم : ب - شـ شكل العالم :

PYY
rar
ras
r -
ع - الطبيعة في التعليت على رأيه فيترتيبشالموجودات
$\operatorname{man}$
ج - بقاء العــالم وفناؤه
النصل الثاني ـ المـــادة :
1
r - بطلان التول بالهيولى والصورة
r - الجوهر الفرد
الانصسل الثالث ـ المكان والزممان :
أ المـعكان:
1 - المقصود بالككان والادلة على اثباته

الaغa
sir
－
\＆$\uparrow$ 人
r－مل لككل جـم مكان طلبيعي
を๕9
ع－الجهــات
£O．
ب－الزمان ：
\＆०•
1
\｛0\}
Y－معنى الزمان ووجوده عند الرازي
₹0人
r－انتسام الزماذ
ع－قدم الزمان وحدوثه
\＆
โ7ร
الiصسل الخول ــ النغس والمعرفة ：
\＆ 7
をาะ
874
\＆
ب－النفس والروح
\｛Ar
\｛ 1 \＆
0
\＆AV
9 －صلة النغس بالبدن وخلودها
\＆人4
ب－المعرة ：
\＆11 1 －اختلاف النفوس في قبول المعارت

## المصفتة

zar
r - عضو المعرنة
r - هل معرنة حقيقة الأـياء مــكنة ؟
ع - بداهة التصـورات والتصـدقات واكسـابها وهل
\&18 الانسـان تادر على تحصـيل المعرنة ؟

0 - الو جود الذهني والمثل الالاطونية
الأفصل الشاني - أفعال الانمسان :
أ - - سسن الآفعال وقتبحها
ب - الجه, والآتمبار :

- 1

Y - الرازي بين الجبر والاختميار
ع - القدرة والداعيـــة
ores

ع - موقفه من النصوصالترTنية الدالة علىالاختيار
op성
ه - أدلة الز ازي على منهبه
o8Y
الفصل الثملاث ـ المثبـوة :
$0 \& V$
1 - 1
001 ץ - تفـير التبوة

00入
ع - تقسيه, المعجزة والنرق بينها وبين الككر امة والمـر
-7ะ
-YT
OYY 1 - الطبيعة الانـسانية والاخلات

الصفعة
OAT
-Ar
r
one
$0 A 9$.

- الi

ع - اللذة والالم
0

098
7.0
7.7

714
اللفمل الخامس ــ الاممامة ( السياسة ) :
الخاتمة ـ الرادي يين علم الهلام والفلسفة :
1 - علم الكلام والفلسنة والمزج يينهـا
r ب آراء العلماء
T1A الم - المتعراض جانب من مؤلنات الرازي على نسق زماني
TYA
التطأُع
ITV
الملحت - وصية الرازي
Ye
479
المراجع
النهوس


[^0]:    
    

    - PI• تهافت الفلاسفة ـ للغزالي ص (Y)

[^1]:    ( ) راجع : كتاب : الغبلسـو ن المنترى عليه • ابن دثــد . اللدكتود مـحمود قاسـم - Iro ص

[^2]:    

    - YIT/I المطالب العالية (r)

