# بـيز الإرادة والمشيئة في القرآن الكريمم 

عبد الشايٌ أحمد على أحمد<br>قسم الدراسـات الإسـلامية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل<br>الأحسـاء، المملكة العربية السعودية

الملخص:
من الكلمات الواردة ٌِِ القرآن الكريم كلمة: "الإرادة" وكلمة "المشيئة" وقد

ֵِْ استخخدام القرآن الكريم لهذين اللفظين مبينا الفرق بينهها.
وقد تتاولت يٌِ البحث الإرادة والمشيئة والتعريف بهما وعرض مسـائل متعلقة بهها

كما تتـاول البحث الفرق بين الإرادة والمثيئة ، من خلال استخدام القرآن الكريم لهها ، كمـا عرض البحثث عدة نتائج وتوصيات وِ خاتمته.

## المقدمة:

الحمد للله الذي تعالى عن شبـه الخليقة، وجل عن الأفعـال القبيحة، وتتزه عن الجور، عدل يِ أحكامـه، وأحسن إلى عباده، تفرد بالبقاء، وتوحد بالكبرياء، دبّر بـلا وزير، وقهر بـلا معـين؛ لا يحويـه مـكان، ولا يشتمل عليـه زمـان، القادر الذي لا يدركه العجز، والعالـ الذي لا يلحقه الجهل، والعزيز الذي لا يُذلّ والجبار الذي قامت السـموات والأرض بـأمره.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك لـه شهادة تبلغنا رضاه، وتجمعنا مع نبيه ومصطفاه. وأشهد أن محمدا رسوله الذي بلغ دين ربه على أكمل وجـه وحمى حمـاه.

ولما كان القرآن الكريم متجددا لا تتقضي عجائبه، ولا يملّ سـامعُه أو كمـا قال
 بالقرآن والبحث عن كنوزه "سنريهم آياتتا"' ومن الآيات التى حواهـا القرآن الكريم،

 كتاب الله لما وجدنا لها بديلا يؤدى المراد، ولا غرو فهو "تنزيل من رب العالمين"

 من توظيف الألفاظ فيما تصلح له، على نظام بديع، واطراد عجيب، فيمـا يظنه الظان أنها كلمات مترادفة جيء بها فقط للتتويع والتغيير خروجا عن الملل عند سـامعيه، ، وحاشا للقرآن الذي أنزله رب العالمين أن يكون فيه ملل أو سـآمة. ولما كنا مطالبين بالتدبر والتمعن پِ استخدامـات القرآن الكريم امتتالا لقوله تعالى: "أفلا يتدبرون القرآن" فمن الواجب علينا أن لا نقنع بالظاهر من الحكم، وأن نغوص يوٍ بحوره بحثا عن مكنونه، وذلك باستقراء جيد للقرآن الكريم.

 القرآن" ولكنّ حديثّه عن هذا النوع پِ القرآن لم يتجاوز الصفحة الواحدة، تكلم فيها عن بعض النماذج يٌْ القرآن الكريم كـالفرق بين "الخوف والخشية" و"الشتح والبخل" و"السبيل والطريق" و "مدّ وأمدّ".

$$
\begin{aligned}
& \text { ا الحديث فى مصنف ابن أبى شيبة عن عبد الله بن عمر } 170 \text { وفى المستدرك للحاكم } 10 \text { \&, ا برقم } 1991 \\
& \text { وقال الحاكم صـحيح الإسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجاه. } \\
& \text { r or or } \\
& \text { Kr }{ }^{\text {r }} \\
& \text { Y }
\end{aligned}
$$



وكان كلام الثيخ فيها بداية التفكر يٌِ العديد من استعمـالات القرآن الكريم لهذا النوع من الكلمات خاصة وأن الثيخ منـاع وضعها تحت عنوان "القواعد التى يحتاج إليها المفسر".

فرأيت أنه من الواجب علىّ أن أستقطب هذه الكلمات ֵٌِ القرآن الكريه. واستوقفنى يٌٌ القرآن الكريم هذان اللفظان "الإرادة والمثييئة" وكيف اطرد استخخدام القرآن لهها مع أن الكثير قد يظنههـا مترادفين.

فأردت أن أسـجل مـا لوحظ يِّ استخدام القرآن الكريم لهذين اللفظين يِّ ورقات محتسبا الأجر عند اللّه تعالى، سـائله جل وِّ علاه ألا يحرمني من ورائها الأجر يوم أن ألقاه إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وعدة مباحث:
المبحث الأول: معنى الإرادة والمشيئة.
المبحث الثاني: مسـائل وِ المثيئة، وفيها : المشيئة أدب مع الله المشيئة هٌِ الدعاء

الاحتجاج بالمثيئة وِ المعصية هل يجوز أن يقول المسلم: "أنا مسلم إن شاء الله" المشثيئة هِ اليمـين

المبحث الثالث: الفرق بين الإرادة والمثيئة. المبحث الرابع: حذف مفعول المشيئة.

الخاتمة وفيها النتائج
وقد اجتهدت وِّ بحثى هذا :
ا. تشكيل الآيات القرآنية وعزوها إلى موطنها بذكر السورة ورقم الآية. Y. تحرى الصحيح من الأحاديث مع تخريجها وعزوها إلى مصـادرها الأصيلة. r.

ع. حاولت أن تكون المراجح أصيلة وٌِ بابها فلا أنقل بواسطة إلا القليل النذر خاصة إذا لم أطّلع على الأصل أو أحصل عليـه.
0. راعيت الترتيب المنطقى یٌِ عرض المعلومات حتى لا يستوحش القارئ. 7. توخيت عدم التطويل الممل والإيجاز المخل فاكتفيت بهـا تتضح بها الفكرة. حاولت ألا أخرج بالبحث عن روح التفسير لذا كانت جل معالجاتى للموضوع .لالمح معالجات تفسيرية. هذا وحسبى أنى عايشت كتاب الله فترة من الوقت شعرت فيها أننى وِّ كنف الله تعالى ورحاب الملأ الأعلى، والله من وراء القصد.

## المبحث الأول: معنى الإرادة والمشيئة

التعريف بالإرادة والمشيئة لغة واصطلاحا:



الإرادة اصطلاحا: يـلاحظ من التعريف الفارق بين إرادة العبد وإرادة الله حيث تختص إرادة الله بأنها قد تتجرد للطلب دون ميل للمراد على حد تعبير الثيخ الحلبى. وعليه فالإرادة اصطلاحا : طلب الثيء سواء اقترن هذا الطلب بالميل للشيء أم كان

مجردا للطلب دون ميل فهى على ذلك نوعان نوع يتضمن الميل ونوع يخلو منه. والقرآن الكريم يؤكد هذا حيث يستخدم الإرادة ِپِ جنب الله تعالى مرادا بها الطلب مع المحبة وهى الإرادة الشرعية كهـا ٌِِ قوله تعالى: "والله يريد أن يتوب عليكم" وتارة يستخدمها بمعنى الإرادة الكونية مجردة عن الميل كمها يٌ قوله تعالى "وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمُ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوْ رَبُطُمْ
○ راجع الدر المصون للسمـين الحلبى // VE او لسـان العرب لابن منظور r/ 1Nv، وتاج العروس // 199^.
 تعالى. وعلى ذلك فالإرادة مـن حيـث وقوع مـراد اللله تعالى على قسـمـين: إرادة كـونية: وهي التي بهعنى المشيئة، ويلزم منها وقوع المراد سواء كـان هـما يحبـه


 وإرادة شرعية: بهعنى المحبـة ؛ ولا يلزم منها وقوع المراد؛ ولا تتعلق إلا بهـا يحبـه الله

 وقد سمـاهما صاحب الفروق اللغوية إرادة حتم، وإرادة عزم الأولى تتعلق بهـا لا دخل للعبـاد فيـه والثانية تتعلق بأفعال العباد وأعمـالهم الاختيـارية فيقول: "اعلم أن إرادته سبـحانها على ضربين:

أحدهمـا: حتم: وهي الإرادة المتعلقة بالتتكوين كالخلق، والرزق والإحياء، والإمـاتة،
وتسـخير الأفلاك، وبالجملة فكل مـا هو ليس من أفعال العبـاد الاختيـارية. الثاني: إرادة عزم: وهي المتعلقة بـأفـال العباد وأعمـالهم الاختيارية من الأمور التتكليفية، وهـذه قد تختلف إذ ليس معنى إرادته فيها إلا أمره بها ، ومحبتـه لها، وهـذا لا يلزم منـه الوقوع، وإلا لزم الجبر، والإلجاء، وبطل الثواب والعقاب، وٌِ القول باه خروج عن جادة الصواب"'

"هود<br><br>a الأنعام 9 ra<br>

l الفروق اللغوية / / ro لأبى هـلال العسكرى.

وقد فرق العلماء ${ }^{1}$ بين هذين النوعين من الإرادة حيث قالوا: "والإرادة التي اتصف الله بها نوعان: كونية، وشرعية ؛ والفرق بينهما من حيث المعنى؛ ومن حيث المتعلق؛ ومن حيث الأثر".
فمن حيث المعنى: (الإرادة الثرعية)" بمعنى المحبة؛ و(الإرادة الكونية) بمعنى

ومن حيث المتعلق: (الإرادة الكونية) تتعلق فيما يحبه الله، وفيما لا يحبه؛ فإذا قيل: هل أراد الله الكفر؟ نقول: بالإرادة الكونية: نعم؟ وبالشرعية: لا، لأن (الإرادة الكونيةه تشمل مـا يحبه الله، وما لا يحبه، و والإرادة الشرعية)، لا تتعلق إلا بما يحبه اللّه.

ومن حيث الأثر: (الإرادة الكونية) لا بد فيها من وقوع المراد، و(الإرادة الشثرعية)"
 إذ لو كانت كونية لكانت توبة الله على كل الناس؛ لكن الإرادة هنا شرعية : يحب

أن يتوب علينـا بأن نفعل أسباب التوبة.
وهو ككلام جيد حيث فرق بين الإرادتين "الثرعية والكونية" من حيث المعنى

 يلزم أبدا أن تقع فقد تتحقق وقد لا تتحقق. وقد مثل العلماء لهذين النوعين بإيمان أبي بكر رضى الله عنه ؛ هل هو الهو مراد بالإرادة الثرعية، أو بالإرادة الكونية؟ والجواب أنه مراد بالإرادتين كلتيههـا. أما القول يْ إيمان أبي طالب فالأمر يختلف حيث إن إيمانه مراد شرعاً "أى يحبه الله"؛ غير مراد كـوناً؛ فهو لم يقع.
أما فسق الفاسق: فهو مراد كوناً لا شرعاًافهذا الفسق لا يحبه الله ولا يريده من عباده لكنه مقدر بٌِ علم الله فوقع من بعضهم بإرادة الله الكونية لا الثرعية.

وعلى ذلك فيمكننا القول بأنه قد تجتمع الإرادتان "الكونية مع الشرعية"، كإيمان أبي بكر "! وقد تتتفيان مثل كفر المسلم ؛! وقد توجد الإرادة الكونية دون الشرعية، مثل كفر الكافر؛ وقد توجد الشرعية دون الكونية، كـبإيمان الكافر ¹ ، وهى مسـألة تحتاج إلى تدبر "
يقول الحكمي پِّ مؤلفه "أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة": "اعلم أن الإرادة يٌْ النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدَرَيّة وهي المشيئة ولا مـلازمة بينها وبين المحبة والرضا بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضيّ والمحبوب والمكروه وضده، وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص


 ومحابّه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهمَ كقوله تعالى ألى: يُرِيدُ بكُمُ الْعُسْرَ 19 ، وقوله تعالى:

ז' بَ بمعنى أن إيمان أبى بكر أمر يريده الله بالإرادة الكونية أى قدّرْ بقدَره سبحانه، ويريده بالإرادة الشرعية أى يحبـه الله منـه.
£ 1 بمعنى أن كفر المسلم غير مراد إرادة شرعيه فاللّه تعالى لا يحبه من خلقه، وفى حالة عدم وقوعه من
 الشخخص بعينه. فالمنتى هنا محبة كفر المسلم ووقوعها. 10 ومثاله أيضا إيمان فرعون فهو مراد شرعاً، لأن الله تعالى أرسل إليه موسى ودعاه، لكن الله لم يرده كوناً، ، فلدلك لم يقع ولم يويمن فرعون.

$$
17 \text { 1 تفسير ابن عثيمين / } 191 \text { من تفسير الآية Yor من سورة البقرة. }
$$

VY الأنعام To

191 البقرة 10
 يحصل إتّباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية



 وقد يظن ظانٌّ أن الإرادة بمعنى الشوق أو الاشتهاء إلا أن بعض المحقِقين قد فصـّل ـِّ ذلك القول موضحا أن الإرادة تختلف عن الثوق وٌِ كِونها الإجماع وتصميم العزم بخلاف الثوق الذي هو جبليّ وفطريّ، ولذلك قد يريد الإنسان مـا لا يشتهيهه كالأدوية الانـي
 المقبول، وقد يشتهى مـا لا يريده كالأطعمة اللذيذة بالنسبة إلى العاقل الذي يعلم مـا فيها من الضرر.
فالإرادة ميل اختياري والثشوق ميل جبلي، ولذا يعاقب الإنسـان أحيانا بإرادة المعصية
 الله تعالى على هذا النوع من الإرادة وإن لم تخرج إلى حيّز الفعل والتطبيق قال تعالى:

> - النسـاء Y Y
ro يونس ro




## أما المشيئة:

فهى عند بعض العلمـاء كالإرادة سواء فلا فرق بينهما ، بينمـا ذهب البعض الآخر إلى أن المثيئة يِن الأصل هي: إيجاد الثيء وإصابته، وإن كان العرف قد يقضى باستعمـال المشيئة موضع الإرادة فالمثشيئة من اللّه تعالى هي الإيجاد، ومن الناس هي الإصابة، والمشيئة من الله تقتضي وجود الشئ ولذلك قيل ما شاء الله كـان وما لم يشأ لـم يكن، والإرادة منه لا تقتضي وجود المراد لا محالة وقد تقدم هذا البيـان، ألا ترى قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله أيضا (وما الله يريد ظلما للعباد) ومعلوم أنه قد يحصل العسر والتظالم فيما بين الناس. فهو مراد لله كـونا لا شرعا

وكلمة المشيئة هي إيجاد الشيء: بمعنى أن الثيء قبل وجوده ٌِِ علم الله إما أن يوجد وإمـا ألا يوجد فيستوى الطرفان "الوجود والعدم" فتتعلق المشيئة بأحد الطرفين على الآخر فيوجد الثيء أو لا يوجد بهشيئة الله وقد أشثار الإمام الألوسي إلى هذا المعنى وقال رحمه الله: "والمشيئة عندنا - أهل السنة - صفة مرجحة لأحد طرهِ

$$
\text { المقدور }{ }^{r V^{\prime}}
$$

Y Y الحـج

الرسالة - بيروت - 19٪اهـ - 199^م.، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري.


$$
\begin{aligned}
& \text { تفسير روح المعانى للألوسى 197/1 }
\end{aligned}
$$

## الترادف بين الإرادة والمشيئة:

سبقت الإشـارة أن من العلماء واللغويين من سوى بين الإرادة والمشيئة ومن هؤلاء
 أيضا : "المشيئة الإرادة" ${ }^{\text {" }}$ كمـا ذهب إلى ذلك ألى أيضا الإمام الشـافعى رحمه الله تعالى
 خَلْقِهِ وَالْمْثَيِيئَةُ إرَادَةُ اللَّهِ".
 فبعد أن أوضح أن المثيئة له دون خلقه نص على أن مثيئة الله هى إرادته ولعل الثـافعى رحمه الله يقصد الإرادة الكونية التى تقتضى الوقوع والتحقق. كما نص ابن سيده پٌ إعراب القرآن الكريم على أن المشيئة بمعنى الإرادة فقال:

 يرزق المؤمنين، وهم الذين يحبهم، بغير حسـاب إثشارة إلى سعة الرزق وعدم التقتير والتقدير، وأعاد ذكرهم بلفظ: من يشاء، تتبيهاً على إرادته لهه، ومحبته إياهم، واختصاصهم به، إذ لو قال: واللّه يرزقهم بغير حسـاب، لفات هذا المعنى من ذكر المثيئة التي هي الإرادة"، فقد نص على أن المثيئة هى الإرادة، كمـا ذكر ذلك أيضا

> rva / القاموس المحيط ra
> 17^/ / مختار الصحاح

> V7/ / إ إعراب القرآن لابن سيده
> Yr Y / البحر المحيط لأبى حيان

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الثاني عشر - العدد الأول- Y

الإمام الألوسى رحمه اللّه يٌ تفسيره حيث قال: "والمثيئة عند المتكلمـين كالإرادة سواء"

ثم يطالعنا ابن عاشور يِّ تحريره بهـا يتوافق ومـا ذكره أبوحيان والألوسى من ترادف الإرادة والمشيئة ويجعل تعاقبهها من قبيل التقنن هٌِ الكلام هروبا وخروجا عن الملل فيقول: والإرادة: مرادف المشثيئة ، فالتعبير بها بَعد قوله: "مـا نشاء" تقنن" وابن عاشور كما ترى اكتفي بالحكمة الظاهرة وهى التقنن، ولكن تعاقبهها ِپِ آية واحدة يؤكد أن بينهما فارقا، تمشيا مع مـا اشتهر من أن بعض الألفاظ إذا اجتمعا اختلفا وإذا افترقا اتققا.

ولم يكن هذا هو الموطن الوحيد الذي سوى فيه ابن عاشور بين الإرادة والمشيئة ولكن بالإضافة إلى هذا الموطن نجده عند تفسير قوله تعالى: \}وَمَا الله يُريدُ ظُلْمَاً لِلْعِبَادِ \{" يقول: فعل من حرج\{ 「 ويطلق بمعنى المحبة كقوله: الإرادة يٌْ حيّز النفي اقتضى عموم نفي الإرادة بمعنييها على طريقة استعمال المشترك
 فقد أوضح هنا أن من إطلاقات الإرادة: المشيئة.

عץ روح المعانى للألوسى / 197



وقد بوب لهها البخارى فقال باب پٌ المثيئة والإرادة فذكرههما بصيغة الترادف،


## المبحث الثاني: مسـائل يٌ المشيئة

 المشيئة يْ الكـلام أدب مع الله حتى يٌ وْ الثوابت:من المسلّم بـه لدى كل من آمن باللهَ تعالى ربا أن المستقبل فقـط بيد الله ولا يعلم



حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِيتَابٍ مُبينٍ" "َّ.
 الحديث مـع الله تعالى، فلا بد أن نعيد الأمور إلى نصـابها ، ونرد العلم إلى اللـ الله تعالى اللى وأن
 كان صلوات الله عليهه لا يتحدث عن مستقبل إلا بالمثيئة ولما حدث مرة أن تكلم عن
 يكاد يحصر المستقرئ على نص لرسول الله يتعلق بالمستقبل خال من المثيئة حتى ِوِ الأمور الثوابت كالموت مثلا فكل نفس ذائقة الموت كمـا أخبر القرآن الكريم ومع

$$
\begin{aligned}
& \text { ا } \\
& \text { \% } 09 \text { الأنعام }
\end{aligned}
$$

r


هذا نجد النبى عند الحـديث عن الموت يقدم المشيئة فيقول وقـد خرج يومـا إلى المقابر: "وإنا إن شـاء الله بكم لاحقون"
ولـذا يعقب ابن العربى عند حديثّه عن قولَه تعالى : \}وَلا تَقُولَنَّ لِشثَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ


 مَحَالَلَ، وَقَالَ يَوْمَا وَقَدْ خَرَجَ إلَى الْمَقْبَرَةِ: $\}$ السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمْنِينَ، وَإِنَّا إنْ شَـَاءَ اللَّهُ بكَعْ لاحِقُونَ كمـا أشـار إلى هـا الخلق المحمـدى الإمـام الزرركشى يِّ برهـانـه عنـد حديثـه عن قوله تعالى: "لتدخلن المسـجد الحرام إن شـاء الله آمنـين" حيـث قـال لافتا الأنظار إلى مدى أدب الرسول الكريم مـع ربـه تعالى فقال: الاستتثـاء مع تحقق الدخول تأدبا بأدب الله المشيئة"|"

كمـا أشـار ابن عاشور إلى صدور هـا الأدب يٌ الحـديث مع الله تعالى من شـعيب
 العود إلى الكفر بمشيئة اللهه، وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمـان بمشيئة الله، لأن عدم العود إلى الكفر مسـاو للثبات على الإيمان، وهو تقييد مقصود منه التأدب

$$
\begin{aligned}
& \text { V V التتحرير والتتوير } 0 \text { / } 0 \text { r }
\end{aligned}
$$

وتفويض العلم بالمستقبل إلى اللهه، والكنـاية عن سـؤال الدوام على الإيمـان من الله تعالى كقوله: $\}$ ربنـا لا تزغ قلوبنـا بعد إذ هـديتـا $\{$ ^؛ وليس الأنبياء فقط هـم المطالبون بهذا الخلُق بل الخلق أجمعون هطالبون بـألا يفتأتوا على الله وألا يتجرأوا عليه فليقدموا المشيئة على كل شيء ولذلك نرى القرآن الكريم يشن حربا شعواء على هؤلاء المتتطعين الذين ينسبون لأنفسـهم المشيئة المطلقة فقال تعالى : "ومـا تشـاءون إلا أن يشـاء اللله" "\& ويبـين القرطبى رحمـه الله أن هذه الآية نزلت ردا على رؤوس الكفر كـأبى جهل عندمـا نسـب لنفسـه المشيئة المطلقة فيقول رحمـه الله عند كـلامـه على قول الله تمالى: "لمن شاء منكم أن يستقيه": قال أبو هـريرة وسليمـان بن موسى: لما نزلت" لمن شـاء منـكم أن يستقيم" قال أبو جهل: الأمر إلينا ، إن شـئنا استقمنـا، وإن شئنـا لم نستقم وهـذا هو القدَر، وهو رأس القدرية - فنزلت ": "وما تشـاءون إلا أن يشـاء الله رب العالمـين"، فبيّن بهذا أنـه لا يعمل العبد خيرا إلا بتوفيق الله، ولا شرا إلا بخذلانـه. وقال الحسـن: واللله مـا شـاءت العرب الإســلام حتى شثـاءه اللهه لها. وقال وهب بن منبـه: قرأت وِّ سـبعة وثمـانين كتابا مــا أنزل الله على الأنبياء: من جعل إلى نفسـه شيئًا من المشثيئة فقد كفر وِِّ التتزيل: "ولو أننا نزلنـا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ
 اللهـ"



وقال تعالى: "إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدي من يشـاء" ${ }^{\circ}$ والآي كثير، وكذلك الأخبار "، فعلى كل مسلم أن يتحلى بهذا الأدب مع الله تعالى. ومن العلماء من يبدع يِّ استتطاق الآيات بفهم جديد حتى يتحلى بالأدب وِ الحديث عن اللّه فلا ينسـب إليـه إلا مـا يليق بـه اقتداء بإبراهيم عليـه السـلام وِ قوله: "وإذا مرضت فهو يشفين" "17 فنسب المرض لنفسـه والشفاء للله هع أن الكل من عند الله فيقول الدكتور فـاضل السـامرائى: "من ذلك قوله تعالى يِّ سـورة الرعد "وَيَقُولُ النَّذِينَ كَفَرُوْا
 المشيئة؟ اللـه تعالى أم المخلوق؟ تحتـمل أن يكون المعنى يضل من يشـاء الضـلال فيبقيـا على ضـلاله ويهدي من يشـاء الهدى فييسـر لـه طريق الهداية وعلى ذلك فصـاحب المشثيئة هنا هو العبد وهو الأليق بهقام الأدب مع الله تعالى، ويحتمل أن يكون المعنى من يشـاء اللله أن يضله ويهدي إليـه من أناب تحتمل - مـن يشـاء - المعنيـين والله تعالى يقول . للشبيء إذا أراده كن فيكـون. وهـذا من أبواب التوسـع وِ المعنى القرآنى

## المشيئة يِّ الدعاء:

قصـدت أن أُلحِق هذا العنوان بسـابقه لئلا يفهم مهـا سبق أن المشيئة تحسن ِوْ كل شيء على الإطلاق، فهنـاك أمور لا تحسن فيها المشيئة ومنها الدعاء للله تعالى فيـجب أن يكون على الجزم لا على الاستنثاء فلا ينبغى لعبد يدعو الله أن يقول اللهم اهدنى إن شـئت واعطنى إن شئت، فهى صيغة غير مستحبـة يْ الدعاء.


فقد ورد نهى صريح من النبى r أن يستثنى العبد پٌِ دعائه فقي صحيح البخارى من





وقد علق الإمـام القرطبى رحمها الله على هذه المسألة بقوله: "قال علمـاؤنا: ولا يقل الداعي: اللهم أعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يعرِّي سئأله ودعاءه من لفظ المثيئة، ويسـأل سؤال من يعلم أنه لا يفـ يفعل إلا ألن أن يشاء. وأيضا فإن ٌِِ قوله: "إن شئت" نوع من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمتاه، كقول القائل: إن شئت أن تعطيني كذا فافعل، ولا يستعمل هذا إلا مـع الغني عناه،
 روى الأئمة واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله r: (إذا دعا
 قال علماؤنا: قوله: فليعزم المسـألة دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد يٌِ الدعاء

 الله من حيث لا يدري، والمستقرئ لدعاء الأنبياء ٌِِ القرآن الكريم يجد أنها مليء
 خائفا يترقب وتوجه تلقاء مدين وكان ذلك ٌِِ سبيل الله وهو يعلم أن الله ناصره لا

$$
\begin{aligned}
& \text { • } 7 \text { سبق تخريجه قريبا. }
\end{aligned}
$$

محالة، وهع ذلك نجد ِپْ دعائه لله اضطرارا وتذللا فيقول مـا حكاه عنـه القرآن


## الاحتججاج بالمشيئة على المعصية:

قـ يتذرع من لا فهم لـه ولا ورع لديـه بأهميـة المشيئة يِّ أن يحتج بها على ارتـكاباه المعصيـة، وهذا البـاب لصيق بعلم العقيدة والتوحيد ولكن نذكر منـه مـا نقيم بـه الحـجة على كلامنـا وليس الفرض اسـققصاء جميع مـا قيل ٌِْ المسـألة هع مراعاة الجـانب التفسيرى فيمـا نستدل بـه فنقول: لا يجوز أن يُحتتج بهشيئة اللهَ تعالى يٌ المعصيـة وذلك لأن مشيئة الله لا تجبر أحدا على المعصيـة كمـا أنها أيضـا لا تجبره على الطاعة، فهى مشيئة لا تؤثّر على اختيـار العبد، هـع التأكيد على أنه لا يقع يِّ كون اللّه إلا مـا هو بمشيئة الله تعالى، والمسـألة تحتـاج إلى إنعام نظر فليتتـبه إليـه، ولقد تتـاول علمـاء أهل السنـة والجمـاعة هـذا الموضوع فبسطوه ِِْ كتبهه وتـاولوه بمـا لا يدع فيـه مجالا للشـك، ونتكتفي هنا بإيراد ما يخدم الموضوع يِّ نطاق كـلام المفسرين حتى لا تصير المسـألة مسـألة عقدية بحتـه فهذا لـه مجاله ورجالـه.

وِِّ هـذا المقام يطالعنا الإمـام الشنقيطى يِّ كتابه العظيم "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب" وِن قوله تعالى: \}سَيِقولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوُ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّنْنَا مِنْ شَيٍٍْ "، هـا الكـلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كـلام صدق لا شـك فيـه، لأن الله لو شـاء لم يشركوا بـه شيئا ولم يحرّموا شيئا همـا لم يحرّمـا


$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

 أنثى بَحروا أذنها أي: شَقُوهـا و وكانت حراما على النساء لحمهها ولبنها فإِذا ماتت حلّت للنساء. و السَّائِبَةُ: البعير يُسَيَّب بنَذْرُ يكون على الرجل إن سِلّمها اللّه من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك. راجع غريب القرآن لابن قتيبة
 الكـلام الذي قاله الكفار حقا فما وجها تكذيبهَ تعالى لهم بقوله: $\{$ كَذَكِلِكَ كَنَّبَ

 تعالى: والجواب: أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كـلام حق أريد بها باطل فتكذيب الله لهه واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكـلام الحق، وإيضـاحه : أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بهشيئة الله وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك فعدم منعها لهم دليل


 قُلُوبهِمْ الشرعية والعلم عند الله تعالى "
فتدبر ككلام هذا العالم الفذ الذي دفع هذا الإيهام الذي قد يتسرب إلى ضعاف النفوس بالتذرع بالمثيئة يٌ مجال معصية الله تعالى وحاشا للَه أن يرضى للعباده الكفر. وٌِْ آية الزخرف يفصل ابن عاشور الكالام فيها تفصيـلا يوضح من خلاله أن الخـالف مرجعه الخلط بين المصطلحات فيقول: "يقولون: لو شاء الله مـا عبَدْنا الأصنام،

 على غير المراد منـه.

$$
\text { } 70 \text { الزخرف•r }
$$

وهذه المقالة مثارهـا تخليط العامة والدهمـاء من عهد الجاهلية بينَ المشيئة والإرادة،
 فلو شاء ربّي كنت قيس بن خالد ...... ولو شاء ربّي كنت عَمرو بن مَرَثد فبنوا على ذلك تخليطاً بين مشيئة الله بمعنى تعلق إرادته بوقوع شيء، وبين مشيئته التي قدَّرها يٌِ نظام العالم من إناطة المسببات بأسبابها ، واتصـال الآثار بمؤثراتها التي
 إذا أراد الله قلب نظمها لحكمة أخرى. فمشيئة الله بالمعنى الأول يدل عليها مـا أقامه من نظام أحوال العالم وأهله. ومشيئته بالمعنى الثاني تدل عليها شرائعه المبعوث بها رسُكُه.

وهذا التخليط بين المشيئتين هو مثار خبط أهل الضـلالات من الأمم، ومثار حيرة أهل
 كما يؤكد هذا المعنى شيخ الإسـلام ابن تيمية فيقول هٌِ قوله تعالى: \}وَمَا تَتَـَاؤُونَ
 يوجب ذلك وجود الفعل منهم ؛ إذ أكثر مـا فيه أنه جعلهم شائين، ولا يقع الفعل منهم
 اللَّهُ ، ، ومع هذا ، فلابد من إرادة الفعل منهم حتي يريد من نفسهَ إعانتهم وتوفيقهم.فهنا أريع إرادات: إرادة البيان، وإرادة المشيئة، وإرادة الفعل، وإرادة الإعانة. والله أعلم •لا وهذه المسـألة عدها الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف من الشبه التى ينبغى التصدى لها وتمحيصها فيقول ٌِِ وسيطه: "ونريد أن نزيد هذه الشبهة

> IV ديوان طرفة بن العبد / IV

14 التحرير والتتوير ז1/191 19 79 التكوير : 79


القديمة الحديثة تمحيصا وكشثفا ودفعا فنقول لأولئك الذين يبررون ارتكابهم
للموبقات بأنها واقعة بمشيئة الله: نحن معكم پِ أنه لا يقع يٌِ ملكه - سبـحانه إلا ما يشاؤه، فالطائع تحت المثيئة والعاصى تحت المثيئة، ولكن المثشيئة لم تجبر أحدا على طاعة أو معصية.

ولقد شاء اللهَ تعالى أن يجعل ٌِِ طبيعة البشر الاستعداد للخير والشر، ووهبهم العقل

 حسب سنته التى ارتضاهـا مختارا وهو قادر على اختيـار غيرها وعلى تغييرها وتبديلها متحققة سواء اتخذ العبد طريقه إلى الهدى أو إلى الضـلال، وهو مؤاخذ إن ضل ومأجور إذا اهتدى.

غير أن سنة الله اقتضت أن من يفتح عينه يبصر النور، ومن يغهضها لا يراه، كذلك من يفتح قلبه لإدراك دلائل الإيمان يهتدي. ومن يحجب قلبه عنها يضل، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وإذن فزعم الزاعمـين بأن الله شـاء هذا على معنى أنه أجبرهم عليه فهم لا يستطيعون عنه فكاكا إنما هو زعم باطل لا سند له من العلم والتفكير الصحيح فإن المشيئة الإلهية لها سنة تقيدت بها ، وهذه السنة هى أنه لا جبر على طاعة ولا قسر على معصية. وتقرير ذلك يؤخذ من قوله - تعالى - ققُلْ فَلِلَّهِ الحجة البـالغة فَلَوْ شَآءَ لَهَكَاكُمْ أَجْهَعِينَ ولكنـه لم يشأ إجباركم على الضـلالة فهى مشيئة المنح والتيسير وليست مشيئة الإلجاء


الأنعام va اعq

هذا ولا يفهم من كـلام الشيخ طنطاوى نفي التقدير السـابق للقضاء والقدر فالله تعالى قدّر مقادير الخـلائق قبل خلقهم بخمسـين ألف سنة كـما ـٌِ حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبى r قال: "إن الله قدّر مقادير الخـلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسـين ألف سنة وكان عرشـه على الماء" ولك ولكن هذا التقدير لا يتتافى مع اختيار العبد للطاعة أو المعصية والتى هى مناط التكليف وإلا لما صح منه تعالى تعذيب العاصى على معصيتـه.
بل إن النبى r سمى من يحتج بالمشيئة يٌ المعصية أو التكاسل عن آداء مـا فرضه الله تعالى مجادلا، والجدال كما هو معروف منهى عنه خاصة فيما لا يفيد روى الإمام



 .

## الاستثناء يِخ الإيمان:

هذه مسـألة من المسائل الهامة يِ مبحث الإيمان وقد تتوعت فيها آراء العلماء ولكل وجهة نظره وقد أجاد الثيخ عبد الله بن جبرين وِ عرضه لهذه القضية وِّ شرحه للعقيدة الطحاويةº حيث بسط فيها الكالام موضحا آراء العلماء فرأيت أن أنقل كـلامـه هنا بتصرف يليق بالمقام دون إخالال بالمعنى المراد يقول الشيخ: "مسـألة الاستتثاء ٌِْ الإيمـان، وهو أن يقول - أي: الرجل- : أنا مؤمن إن شـاء الله، أنا مسلم إن شـاء

اللله، فمن العلمـاء من يوجبـه، ومنهـم من يحرم الاستتثـاء، ومنهـم من يجوزه ولا يوجبـه، أو يوجبه ِِْ حال دون حال.

## قول من يوجب الاستثناء يِّ الإيمان:

ذهب إلى هـا بعض الأشـاعرة ومن تبعهم فيوجبون أن يقول أحدهم: أنا مؤمن إن شـاء
اللّه.
ثم تجاوزوا ذلك فصـاروا يستتثون وِ الأشيـاء الظاهرة، فإذا صلى أحدهم قال: صليت إن شاء اللهه. وإذا دخل أو خرج قال: دخلت أو خرجت إن شـاء الله.حتى يقول: هـا ثوب إن شـاء اللهه، هـذا قلم أو كتاب إن شـاء اللّه؛ مـع أنهـ لا يشـك فيـها وحجتهم وٌِ هذا القول أنهم يقولون: أنا لا نـري مـا الخاتمـة ومـا هي العاقبة، فإن الإنسـان إنمـا يـكون مؤمنـا إذا مـات على الإيمـان، ونحن لا نـري، ربمـا يحصل من أحدنا غير مـا كان عليـه، فلذلك يستثتون.

## قول من يجيز الاسـتثناء بٌِ الإيمان:

وذهب جماعة إلى جواز الاستتثـاء لكـن من غير شـك.
وحجتهم الأمور التي لا يشـك فيها ، فـالنبى r جاءته قريش وقالوا لـه: أخبرنا عن أمور نسـألك عنها ، فقال: سـأخبركم عنها غداً. ولهم يقل: إن شـاء الله. فـاتبـه اللهه، وقال لـه: \}وَها
 وكذلك عاتب الله أصحاب الجنة الذين ذكروا ِِْ سورة القلم، فقال تعالى: $\}$
 وعليـه فالاستـثـاء عندهـم جائز إذا لم يكن عن شـك، يقول إنسـان: أنا مؤمـن إن شـاء اللله. ولا يقصد بذلك الشـك والتوقف، ويقول: أنا سـوف أصلي إن شـاء الله - ولو كان

$$
\begin{gathered}
\text { Y }- \text { الكرك: VY VY } \\
\text { IN - القم: VV }
\end{gathered}
$$

جازماً" وسـوف أصوم إن شـاء الله - ولو كـان جازمـاً- ولو لم يـكن بذلك متردداً، ولا شـاكاً فيمـا هو جازم عليـه.

قول من يحريم الاستثناء ـيْ الإيمان:
وأمـا من يحرمـه: فكل من جعل الإيمـان والإسـلام شيئاً واحداً، فيقول: أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالثهادتين، فقولي: أنا مؤمن، كقولي: أنا مسلم،

 فيه. فكذلك - أيضاً- إذا دخل يو الإيمان لم يكن شاكاً فيه، فيمنعون الاستثتاء، ويحرمون أن يقول الإنسـان: أنا مؤمن إن شـاء الله. بل يقول أحدهـم: أنا مؤمن حقاً. كـما يقول: أنا مسلم حقاً.

## قول من يجيز الاستثناء يِخ الإيمان دون الإسـلام:

 كهـا يرونه پٍ الإيمـان؛ لأن الإسـلام غير الإيمـان، فالإيمـان درجات، والنـاس فيه طبقات: منهم المحسن، ومنهم المؤمن، ومنهم المسلم؛ فالإسـلام هو أقل هذه الدرجات، وليس وراءه إلا الكفر؛ فمن لم يكن مسلماً كان كافراً، وأمـا من لم يك يكن مؤمناً فقد يكون مسلماً، لأن من نطق بالشهادتين أصبح مسلماً، وتميز عن غيره من الكفار، ، فتتجري عليه أحكام الإسـلام " .

 يقول شيخ الإسـلام ابن تيمية بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى يٌ الإيمـان دون الإسـلام، قال الميموني: سـألت

$$
\begin{aligned}
& \text { 0^/ / الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد اللهَ بن عبد الحميد الأثري VA } \\
& \text { ror/v /V V9 }
\end{aligned}
$$

أحمد بن حنبل عن رأيه هٌِ أنا مؤمن إن شاء اللهَ فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله، وأقول: مسلم ولا أستثني. قال: قلت لأحمد : تفرق بين الإسـالام والإيمان؟ فقال لي: نعم.
 أَسْلَمْنَا
أقول: وعليه يجوز أن يقول المسلم: "أنا (مسلم - مؤمن) إن شاء الله" بغرض الته التأدب






 "التفريط والإفراط" فـلا نوجب الاستثتاء يٌِ كل شيء حتى نغالى فيهه، ولا نحرمـه حتى يسوء الأدب مع الله ولكن نجيزه باعتبار وننكره باعتبار آخر كمـا اتضح من خلالال مـا

سـبق.
المشيئة يِّ اليمين:
القسم واليمين ֵِِ شرع الله لـه أحكام خاصة به من حيث الوقوع والتكفير عنه والحنث فيه وغير ذلك وهنا نشير فقط إلى حكم الاستثتاء بالمشثيئة يٌ اليمـين هل يوقعه أم لاء بمعنى إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله هل يقع الطلاق أم لا؟

ذهب الحنفية والثـافعية إلى أن الاستثناء بالمثيئة مبطل للطلاق أى لا يقع الطلاق به
-^ إبراهيم:
 النيسـابورى برقم

وخالف الحنابلة والمالكيّة، وقالوا: لا يبطل الطّلاق به - أي يقع به الطّلاق وفرق صاحب المغنى بين هذه الصيغة وبين أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق إلا أن يثاء الله فقال: "فإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت" ووافق أصحاب الشافعي
 وقد علل الإمام الرازي رحمهـ اللّه تعالى بحكم مذهبه الشافعى لما ذهب إليه الشثافعية بقوله: "إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق فمـا السبب فيه؟ قلنا السبب هو أنه لما علق وقوع الطلاق على مشيئة اللّه لم يقع إلا إذا عرفنا وقوع الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق إلا إذا عرفنا أولاً حصول هذه المشيئة لكن مشيئة الله تعالى غيب فلا سبيل إلى العلم بحصولها إلا إذا علمنا أن متعلق المشيئة قد وقع وحصل وهو الطلاق فعلى هذا الطريق لا نعرف حصول المشيئة إلا إذا عرفنا وقوع الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق إلا إذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العلم بكل واحد

 حيث قال: "يصـح الاستثناء يٌِ كـل يمـين مكفرة كاليمـين باللّه والظهار والنذر وقال ابن أبي موسى: من استثنى يوْ يمين تدخلها كفارة فله ثيـاه لأنها أيمـان مكفرة فدخلها الاستثناء كاليمـين بالله تعالى فلو قال: أنت علي كظهر أمي إن شـاء الله أو لله علي أن أتصدق بهائة درهم إن شـاء الله لم يلزمه شيء لأنها أيمان فتدخل ٌٌِ عموم قوله: "من حلف فقال إن شـاء الله لمر يحـث" "10.
(اجع الموسوعة الكويتية للفقه الإسـلامي مادة طلق.


10 حديث رواه ابن حبان فى صحيححه من حديث عبد الله بن عمر كتاب الإيمان برقم \&זڭ. وفى المسند من حديث ابى هريرة برقم 9 T 9

وإن قال: والله لأشربن اليوم إلا أن يشاء الله أو لا أشرب إلا أن يشـاء الله لم يحنث بالثرب ولا بتركه لما ذكرنا يٌٌ الإثبات ولا فرق بين تقديم الاستثناء وتأخيره ٌِ هذا كله فإذا قال: والله إن شاء الله لا أشرب اليوم أو لأشربن ففعل أو ترك لم يحنث لألن


ويزيد الأمر وضوحا مـا أورده ابن العربى پِّ أحكـامه حيث قال عند تتاوله لقوله
تعالى : "ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله" ".A.
 الْحَرَجُ دُونَ الْكَفَارَةِ فَهُوْ تَحَكُّمٌ بِيَّيْرِ دَلِيلٍ".






تتبيه:

ولما كانت المشيئة صفة من صفات الله تعالى والتى ثبتت له بالعديد من النصوص التى أوردنا بعضها من الكتاب والسنة، فيكون لها نفس خصـائص صفات الله الثابتة له من القدم والأزلية، وعليه فمشيئة اللّه تعالى قديمة أزلية لم تتفك عنها أزلا ولن تتفك عنه أبدا، ولا عبرة بقول من يخالف هذا الاعتقاد. كالمعتزلة ومن نحنى منحاهم وهم بذلك مخالفون لما أجمع عليه أهل السنة والجمـاعة من إثبات قدم صفة المثيئة لله تعالى.

> MT المغنى لابن قدامة MV / IT

AV الكهف Mr


## المبحث الثالث: الفرق بين الإرادة والمشيئة

بعد أن طفنا حول الإرادة والمثيئة، ووقفنا مع بعض الأحكام المتعلقة بهها أرى أنه حان الوقت وٌِ مراس جديد نوضح من خلاله الفرق بين الإرادة والمثيئة من خلال كتاب الله تعالى وهو زبدة البحث وهدفه الأصيل فنقول وبالله التوفيق: بالرغم من أن بعض العلمـاء سوّى مـا بين الإرادة والمثشيئة فهذا لا ينفي أبدا أن يكـ ألـا بينهها فارق بل فوراق نحاول هنا أن نضع أصابع القارئ عليها ونتلمس أثرها ومرماها :

المثيئة من اللّه تقتضى وجود الشيء: بهعنى أنه كـل مـا شـاءه اللّه فهو موجود لا محالة ولا يتخلف سواء أحبه الله أم لم يحبه، رضاه أم لم يرضه، بينما الإرادة تفترق عن المشيئة هٍِ كِونها لا يلزم منها ولا تقتضى وجود المراد، فقد يتخلف مراد اللّه تعالى فسبحاناه لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لهم الظلم وبالرغم من ذلك فأنت ترى بعض الناس متلبسين بالكفر وآخرين بالظلم عكس مراد الله ولكنه وفق مشيئته. وهو كمـا ترى غاية العدالة فمشيئة الله وإرادته محايدتان لا تجبران أحدا على طاعته ولا تصرفه عن معصيته، ، حتى يستحق كل إنسـان جزاء فعله هو يوم القيامة دون تأثير أو

جبر.
يقول الراغب الأصفهانى پٍِ كتابه غريب القرآن: " المشيئة من الله تقتضي وجود الشئ ولذلك قيل مـا شاء الله كان وما لم يشأ لمأ لم يكن، والإرادة منه لا تقتضي وجود المراد لا محالة، ألا ترى أنه قال (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - ومـا
 ثانيا:

للعبد إرادة مستقلة قد تتفق أو تختلف مح إرادة اللّه وهى مناط التكليف والحسـاب يوم القيامة وهى أيضا مـا تتعلق بالأفــال الاختيـارية أى مـا فيهـ افعل ولا تفعل.

> ^9 غريب القرآن / / غVI

أما مشيئة العبد فـلا تتفصل عن مشيئة الله فلال تكون إلا من بعد مشيئة الله تعالى يقول تعالى: : "ومـا تشـاءون إلا أن يشـاء الله".
يوضح هذا الفارق صاحب كتاب غريب القرآن بقوله: "ومن الفرق بينهها - أى الإرادة والمشيئة - أن إرادة الإنسان قد تحصل من غير أن تتقدمها إرادة الله فإن
 مشيئته - أى الله تعالى - لقوله (وما تشاءون إلا أن يشـاء اللها) روى أنه لما نزل قوله (لمن شاء منكم أن يستقيم) قال الكفار الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله تعالى (وما تشاءون إلا أن يشاء اللهّ) وقال بعضهم: لولا أن النا الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله تعالى وأن أفعالنا معلقة بها وموقوفة عليها لما أجهـع النـاس على تعليق الاستثناء به يٌْ جميع أفعالنا نحو (ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شـاء الله صابرا - يأتيكم بها الله إن شـاء - ادخلوا مصر إن شاء الله الها قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا مـا شاء الله - ومـا يكون لنـا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا - ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غلـ غدا إلا إلا أن يشاء اللهّه) .

 إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فجحل المشيئة كلها لله ولا يستقل العبد بمشيئة دون خالقه تعالى. ولما سئل الثـافعى عن هذه المســألة أنشأ يقول:
ما شئتَ كان وإن لم أشأْ هُ ومها يؤكد هذا المعنى ما ذكره شيخ الإسـام ابن تيمية عند تـاوله لقوله تعالى:



مشيئتّه، وهع هـا، فـلا يوجب ذلك وجود الفعل منهم؛ إذ أكثر مـا فيه أنه جعلهم
 وَمَا يَذْكُرُونَ إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ نفسـه إعانتهم وتوفيقهم. فهنا أربع إرادات: إرادة البيان، وإرادة المشيئة ، وإرادة الفعل، وإرادة الإعانة. والله أعلم عو

حُالثا :
المشيئة تتعلق بإيجاد الشيء فقط فـكل مـا يشـاءه الله يوجد لا مححالة فمشيئتهـ تعالى لا تتخلف، أما الإرادة فهى تتعلق إمـا بإيجاد الشيء أو عدم إيجاده يقول تعالى : "يُرِيدُ اللَّهُ
 اللهه أن يكون لهم حظ يِ الآخرة. رابعا :

يشاء اللّه مـا يحب ومـا لا يحب ولا يريد إلا مـا يحب: بمعنى أن المشييئة ليست دليـلا على محبة الله ولا رضاه بالثيء فقد يشـاء الله شيئا يبغضنه ولا يرتضيـه كمشثيئة اللله بكفر فـلان كمـا أوضتحناه آنفا، وهذا بخـلاف مراد الله تعالى الذي لا يتعلق إلا بمـا يحبـه الله تعالى بغض النظر عن وقوعه أو عدم وقوعه. فهناك فـارق بـين المحبـة وبين الوقوع يقول الثيخ ابن عثيمـين يِ تفسـيره لسورة البقرة: " (أن ينَزِّل اللله من فضله على من يشاء\{ ومن فوائد الآية: إثبات مشيئة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: \}على من يشـاء؛ ؛ وهي عامة فيـما يحبـه الله ومـا لا يحب". 97

$$
\begin{aligned}
& \text { ra: } \\
& \text { £ } 9 \text { مجموع الفتاوى لابن تيمية £/ عا } 1 \text { وقد أوردنا هذا الكـلام عند الكـلام عن الاحتجاج بالمشيئة فى المعصية. } \\
& \text { 90 آل عمران IVV } \\
& \text { YIV/T } 97
\end{aligned}
$$

كما ذكره الإمام الفخر الرازى عند تفسيره لقوله تعالى: \}لِمَن يَثْاء ويرضى| : يمكن أن يقال $\}$ ويرضى\{ لتبيين أن قوله \}يَتَاءـُ ليس المراد المشيئة التي هي الرضا ، فإن الله تعالى إذا شاء الضـاللة بعبد لم يرض بهه، وإذا شـاء الهداية رضي فقال: بلِمَن
 فالله يشاء ما يحب وما لا يحب، وهذا بخـلاف مـا ذهب إليه المعتزلة من أن الله لا


 تفسيره واللفظ لابن عادل حيث قال: "استدل أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر، واستدل المعتزلة بها على أنه لا يشاء إلا الخير. فأمّا وجه استدلالا أهل السنة فمن وجهين:
الأول: قوله: $\}$ إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهَ مِنْهَا $\{$ يدل على أن أن المنجي من الكفر هو اللهه تعالى، ولو كان الإيمان يحصل بخلق العبد، لكانت النجاة من
 الله مِنْهَا $\{$.
الثاني: أن معنى الآية أنه ليس لنا أن نعود إلى ملتكـم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى تلك الملة، وتلك الملة كفر، فـكان هذا تجويزاً من شعيب عليه السـلام أن يعيدهم إلى الكفر.
قال الواحدي: ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر؛ ألا ترى إلى قول الخليل - عليه السـلام - : رَبِّ اجعل هذا البلد آمِناً واجنبني وَبَنِيَّ أَنْ نَّبْدُ
 . وطاعَتِكَ|). وقَال يوسف - عليـه السـالام - : وتمسـك المعتزلة بهذه الآية على صتحة قولهه مـن وجهين: الأول: أن ظاهر قوله $\}$ ومـا يكون لنـا أن نعود فيها إلا أن يشـاء اللهه شـاء اللهه عودنا إليها لكـان لنا أن نـود إليها، وذلك يقتضي أن كلَّ مـا شـاء الله وجوده كان فعله جائزاً مـأذوناً فيـه ولم يـكن حراماً ، قالوا : وهذا عين مذهبنا أن
 مراداً لله تعالى.

الثاني: أن قولهه: (النـخرجنّك أو لتعودُنَّ) لا وجـه للفصل بين هـذين القسـمـين على قول الخصم، لأن على قولهم خروجهم من القرية بخلق الله وعودهم إلى تلك القرية أيضاً بخلقه، وإذا كان حصول القسـمـين بخلق الله، لـم يبق للفرق بين القسـمـين فائدة".. وقد دللنـا من قبل على صحة مـا ذهب إليـه أهل السنـة من أن الله يشـاء مـا يحب ومـا لا

خامسـا :
الإرادة تتسب حقيقة للله ولغير اللله، فالله يريد إرادة حقيقيـة ولا شـك، كمـا أن للعبد إرادة حقيقية أيضا والتى هى منـاط التصليف، بل لو لم تكن له هذا الإرادة الحقيقة فيمـا يتعلق بالأوامر والنواهى لسقط عنـه التتكليف إذ كيف يجبر الله أحدا على فعلٍ بعينـه ثم يحـاسبـه عليـه، هـذا بخـلاف الأمور التى يـكون فيها الإنسـان دخيرا ولا دخل لها وِّ التكليف فلا يتعلق بها ثواب ولا عقاب.



أما المثيئة فلا تتسب على الحقيقة إلا لله تعالى حتى لو نسبت للعبد فهى مشيئة غير حقيقية ولذلك لا تكون إلا بعد مشيئة الله تعالى: "وما تشاءون إلا أن يشـاء الله" وقد
 الشافعى أى إطلاقها على الحقيقة.
ومشيئتـه تعالى عامة هٍِ كل شيء سواء كان من أفعاله، أو من أفـال عباده، لقوله تعالى: العالمين

وسبق إلى هذا المعنى أيضا صاحب الحجة ِپِ القراءات السبع عند تتاوله لقوله
 تعالى حيث يشاء يقرأ بالياء والنون فالحجة لمن قرأه بالياء أنه جعل الفعل ليوسف والحجة لمن قرأه بالنون أنه جعل الإخبار بالفعل لله تعالى لأن المثيئة له لا ليوسف إلا بعد مشيئته عزّ وجلّهِ 1.
فانظر كيف يحتج ابن خالوية على قراءة النون بكونها تثيبت أن المثيئة المطلقة لله ولا مشيئة ليوسف إلا من بعد مشيئة الله تعالى.
وقد أورد ابن أبى حاتم يٌٌ تفسيره نصا لإلإمام على كـرم الله وجهه فقال: "......قيل لعلي: إن هـاهنا رجالا يتكلم هٌِ المشيئة. فقال له علي: يا عبد الله، خلقك الله كـمـا يشاء أو كهما شئت؟ قال: بل كمـا شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شـاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شـاء. قال: فيدخلك حيث شئت

$$
\begin{aligned}
& \text { ra } \\
& \text { を } 1 \text { - يوسف } 07
\end{aligned}
$$



أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشـاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربتُ الذي فيه عيناك

ويطالعنا الإمام البقاعى رحمـه الله بتفصيل بديع لهذه المسـألة موضحا الغث فيها من السمـين، مفندا الآراء الضالة، بألفاظ سهلة واضتحة مدللا على مـا يقول بمثال واضح



لما أثبت لهم المثيئة التي هي مناط التكليف، وهي الكسب، وكـيان الان ريمـا ظن ظانّ أو ادعى مدّع پِْ خلق الأفـال كهـا قال أهل الاعتزال، قال نافياً عنهم الاستقـلال، لافتاً القول إلى خطابهم .... \}وما تشـاءون\{ أي يٌ وقت من الأوقات مشيئة من المثشيئات لهذا وغيره على سبيل الاختراع والاستقلال $\}$ إلا $\{$ وقت $\}$ أن يشاء اللهُ أي الملك الأعلى
 ويقدر على ما يشاء من آثارهـا ، وقد صح بهذا مـا قال الأشعرية وسـائر أهل السنة من أن للعبد مشيئة تسمى كسباً لا تؤثر إلا بمشيئة الله تعالى وتحريكها لقدرة العبد، وانتفي مذهب القدرية الذين يقولون: إنا نحن نخلق أفعالنا ، ومذهب الجبرية القائلين : لا
 فيها أسباب القطع وأزال عنها موانعه ثم وضعها على البطيخة فهي لا تقطع دون أن يتحامل عليها التحامل المعروف لذلك، ولو وضع عليها ما لم يصلح للقطع كحطبة مثلاً لم تقطع ولو تحامل، فالعبد كالسكـين خلقه الله وهيأه بما أعطاه من القدرة للفعل،
 غير تحامل، ومن قال: الفاعل هو الله، من غير نظر إلى العبد أصـلاً كان كـمن قال:

هو يقطع البطيخة بتحامل يده أو قصبة ملسـاء من غير سكين، والذي يقول: إنه باشر بقدرته المهيأة للفعل بخلق الله لها وتحريكها ـٌِ ذلك الفعل كان كـمن قال: إن السكين قطعت بالتحامل عليها، بهذا أجرى سبحانه عادته ٌٌِ الناس، ولو شاء غير
 سـادسا:

المثيئة تختلف عن الإرادة بكونها لا تتقسم إلى كونية وشرعية كهـا قدمنا وِو الإرادة، بل هى كونية محضة كمما قاله ابن عثيمين " 1 حيث قال: "والمثيئة تختلف عن
 ومـا لم يشأ لم يكن سواء كان مما يحبه، أو مما لا يحبه؛ قوله تعالى: ـمن يشأ الله يضلله| ""؛ فهذا لا يحبه؛ وقوله تعالى: \}ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم\{" "' فهذا

الإرادة تكون لما يتراخى وقتهه ولما لا يتراخى، والمثيئة لا تكون إلا لما لم يتراخ وقته، والشاهد أنك تقول فعلت كذا شاء زيد أو أبى فيقابل بها إباه وذلك إنما يكون عند محاولة الفعل وكذلك مشيئته إنما تكون بدلا من ذلك وِّ حاله " ثامنا:

قيل: الإرادة هي العزم على الفعل، أو الترك بعد تصور الغاية، المترتبة عليه من خير أو نفع أو لذة ونحو ذلك. وهي أخص من المشيئة، لأن المثيئة ابتداء العزم على الفعل،



$$
\text { -lll الالأنعام: الأنعام: } 9 \text { ra }
$$

ro/l ll الفروق اللغوية rer

فنسبتها إلى الإرادة نسبة الضعف إلى القوة والظن إلى الجزم، فإنك ربما شئت شيئا ولا تريده، لمانع عقلي أو شرعي. وأما الإرادة فمتى حصلت صدر الفعل لا محالة" الإلى الا والشيخ هنا يقصد بقوله: "الإرادة متى حصلت صدر الفعل لا محالة" فقط الإرادة الكونية وإلا فإن الإرادة الشرعية قد يقع مضمونها وقد لا يقع فالله يريد من عباده الطاعة وقد لا تتحقق من جميعهم.

تاسعا:
المشيئة متى ذكرت فهى مقرونة بالحكمة فمشيئة الله تعالى مشيئة حكيمة فلا تخلو يٌ حالة من حالاتها من الحكمة فهمها العبد أم جهلها ، وعليه فكل شيء علق بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة لقوله تعالى: "وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما"غ" فليست أفعال الله وأحكامه لمجرد المشيئة كمـا قالت الجبرية، بل هى لحكمة بالغة اقتضت المشيئة، ودليل ذلك سمعي وعقلي، فمن السمع: ${ }^{\text {(وما }}$ تثاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً ، فدل هذا على أن مشيئته

مقرونة بالحكمة.
وأمـا العقل فلأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسـه بأنه ((حكيه)؛ والحكيم لا يصدر
منه شيء إلا وهو موافق للحكــة.
والامثلة على مـا نقول كثيرة ففعل الله تعالى لا يخلو من الحكمـة فمن كان أهـلاً للفضل آتاه الله الفضل، ومن لم يكن أهـلاً له لم يؤته، ، وليس أدل على ذلك لـلك من قوله تعالى: $\}$ الله أعلم حيث يجعل رسـالته\{" 110 فلن يجعل رسالته إلا فيمن هو أهل لها ، وقال

r. 1 الإنسـان

110 الأنعام الإسان
117 19 الصف 0

أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون|" "فلا تظن أن الله يعطي الفضل لمن شاء بدون سبب، لابد من سبب، فمتى علم الله هٌِ قلب الإنسان خيرا يوراً آتاه الخير، قال اللهَ تعالى: $\}$ قلوبكم خيراً يوتكـم خيرا ممـا أخذ منكم""'." عاشرا:
بالرغم مما ذكرناه هٌِ بداية البحث من أقوال بعض العلماء هٌِ ترادف الإرادة والمشيئة إلا أننا نجد نصا لإِمام الجرجانى رحمها اللّه تعالى يشير من خلالكه إلى أن


منهما مقام الآخر"'.

ولعل الجرجانى هنا يقصد أن المشيئة أعمه لأنها لا تتقسم إلى كونية وشرعية كمها





المشيئة لغة الإيجاد والإرادة طلب الشيء والفرق بينهما قول للكرامية فإنهم يقولون مشيئة الله صفة أزلية وإرادته صفة حادثة يٌ ذاتها القديم.

29V<br><br><br>

والحق أنهما إذا أضيفا إليه تعالى يكونان بمعنى واحد لأن الإرادة لله تعالى من ضرورتها الوجود لا محالة والفرق بينهما وِ حق العباد وذلك فيما لو قال \}شيئي طلاقك و \}يحكم مـا يريد $\}$ رعاية لهذا الفرق حيث ذكر المشثيئة عند ذكره الفعل المخصوص بالموجود وذكر الإرادة عند ذكره الحكم الشامل للمعدوم أيضا ا"'.

## المبحث الرابع: حذف مفعول المشيئة والإرادة

اشتهر بين العلماء أن مفعول المثيئة لا يكاد يثبت إلا نادرا وادرا وممن ذهب إلى هذا القول السيوطى يٌ إتقانه حيث قال: "ذكر أهل البيان أن مفعول المثيئة والإرادة لا يذكر إلا إذا كان غريباً أو عظيماً نحو: "لمن شاء منكم أن يستقيم" آبا "لو أردنا أن
 وجود المشيئة وجود المشاء، فالمشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلا مشيئة الجواب، ولذلك كانت الإرادة مثلها ٌِِ اطراد حذف مفعولها، ذكره الزملكاني والتتوخي يٌ الأقصى القريب، قالوا : وإذا حذف بعد لو فهو المذكور پِ جوابها أبداً. وأورد ـٌِْ عروس الأفراح"وقالوا لو شـاء ربنـا لأنزل مـلائكة" فإن المعنى: لو
 والزركشى پِّ برهانه يزيد الأمر وضوحا وتفصيلا ويحصر ذـكر مفعول المثشيئة پِ ثلات حالات فيقول: "متى يذكر مفعول المثيئة والإرادة؟ يستثتى من هذه القاعدة - أى حذف مفعول المثيئة - ثلاثة أمور.

90/ / كليات أبى البقاء
Y Y التك IV IV الأنبياء


أحدها: مـا إذا كان مفعول المشيئة عظيمـا أو غريبا فإنه لا يحذف كقوله تعالى: "لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفي مهما يخلق مـا يشاء سبحانه" أراد رد قول الكفار اتخذ

 الإرادة أيضا إذ كان كقوله تعالى: " لو أردنا أن نتخذ لهوا".
 لاتخذناه" فإنه لو حذف لم يبق للضمير ما يرجع عليه.
 لم يكن منكرا فالحذف، والحاصل أن حذف مفعول أراد وشاء لا يذكر إلا لإحد هذه الثلاثة" ${ }^{1 r}{ }^{\text {هـ }}$

فالزركشى والسيوطى يقرران أن مفعول المشيئة لا يذكر إلا إذا كان غريبا أو
 المثيئة بعد لو وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى شيء كثيرٌ شائع كقوله تعالى: "ولو شاء الله لجمعهم على الهدى"، "ولو شاء لهداكـم أجمعين". والأصل: لو شاء الله يجمعهم على الهدى لجمعهم، ولو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكمّ. إلا أن
 الأحسن، وذلك نحو قول الثاعر ب٪ من بحر الطويل:
ولو شئت أن أبكي دماً لبكيتـه.... عليها ولكن سـاحة الصبر أوسع

فقياس هذا لو كان على حد: ولو شاء اللّه لجمعهم على الهدى أن يقول: لو شئت بكيت دماً، ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه لأنها أحسن پِّ هذا الكـلام خصوصاً. وسبب حسنه أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسـان أن يبكي دمأه ألـا فلما كان ذلك، كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره وِّ نفس السـامع ويؤنسـه به.

وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبداً متى كان مفعول المثيئة أمراً عظيماً أو بديعاً غريباً، كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر. يقول الرجل يخبر عن عزة نفسهه: لو شئت أن أرد على الأمير رددت، ولو شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيت. فإذا لم يكن مهـا يكبره السـامع فالحذف كقولك: لو شئت خرجت، ولو شئت قـت، ولو شئت أنصفت، ولو شئت لقلت. وٌِْ التتزيل: "لو نشاء لقلنا مثل هذا" وكـذا تقول: لو شئت كنت كزيد ، قال من البسيط:
irv لو شئت كنت ككرز يٌْ عبادته... أو كابن طارق حول البيت والحرم وكذلك الحكم थٌ غيره من حروف المجازاة أن تقول: إن شئت قلت، وإن أردت دفعت: قال الله تعالى: "فإن يشأ الله يختم على قلبك"|هr|" وقال عز اسهمه: "من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم" "ףا . ونظائر ذلك من الآي ترى الحذف فيها المستهر

وإذا كان العلماء قد اتفقوا أو اختلفوا - كمـا سنعرض لهذا الخـلاف - حول حذف مفعول المشيئة إلا أنه يبقى مسـألة لها قدرها، وهى مسـألة تقدير هذا المفعول المحذوف -إن وجد سبب للحذف - وتقدير المفعول المحذوف لابد وأن يُتدبر المعنى فيه إذ الخطأ فيه قد يُلبس المعنى وإلى هذا أشار صاحب البرهان فقال: "وينبغي أن يتههل وٌِ تقدير مفعول المشيئة فإنه يختلف المعنى بحسب التقدير ألا ترى إلى قوله تعالى ولو شئنـا لآتينا كل نفس هداها فإن التقدير كمـا قاله عبد القاهر الجرجاني ولو شئنـا أن نؤتي كل نفس هداهـا لآتيناهـا لا يصح إلا على ذلك.

$$
\begin{aligned}
& \text { TrA الشورى K }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Ev/1 /r• }
\end{aligned}
$$

لأنه إن لم يقدر هذا المفعول أدى والعياذ باللهه إلى أمر عظيم وهو نفي أن يكون لله مشيئة على الإطلاق لأن من شـأن لو أن يكون الإثبات بعدها نفيا ألا ترى أنك إذا قلت لو جئتني أعطيتك كان المعنى على أنه لم يكن مجىى وولا إعطاء. وأما قوله تعالى: "ولو شئنا لرفعناه بها" فقدره النـحويون فلم نشـأ فلم نرفعها. وقال ابن الخبّاز: الصواب أن يكون التقدير فلم نرفعه فلم نشأ لأن نفي اللازم يوجب نفي الملزوم فوجود الملزوم يوجب وجود اللازم فيلزم من وجود المشيئة وجود الرفع ومن نفي الرفع نفي المثيئة وأما نفي الملزوم فـلا يوجب نفي اللازم ولا وجود اللالام وجود الملزوم انتهى.
ويؤيده قوله تعالى"لو كان فيهمـا آلهة إلا الله لفسدتا" فإن المقصود انتقاء وجود
الآلهة لانتفاء لازمها وهو الفسـاد"|"'.

وهنا معنى دقيق يِّ كـلام ابن الخباز، فبان أن التقدير الخاطئ يلبس الفهم وقد يؤدى والعياذ بالله إلى الكفر مـا لو صدر عمدا. وقد خالف الإمامان أبو حيان وابن سيده العلماء يٌ اطراد حذف مفعول المشيئة إلا إذا كان مستغريا أو عظيما، فذهب أبو حيان إلى أن الحذف على سبيل الجواز لا
 حذف مفعول المشيئة إلا فيما إذا كان مستفربا وٌِْ القرآن "من شـاء منكـم أن يستقيم" "لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر" ولهه أن يقولوا إن المفعول هـاهنا عظيم فلهذا صرح به فـلا غلط على القوم" "Tr"
فالثيخ أبو حيان هنا غلّط البيانيين يِّ كونهم جعلوا الحذف لازما مطردا، ولكنـه صرح باستحسان ذكره إذا كان غريبا فيفهم منه الجواز لا الوجوب.

$$
\begin{aligned}
& \text { اس1 البرهان للزركشى r/ } 179
\end{aligned}
$$

أما ابن سيده فيقول يٌ إعرابه للقرآن الكريم " : "وحذف مفعولها -أى المشيئة جائز لفهم المعنى، وأكثر مـا يحذف مع لو لدلالة الجواب عليه". قال الزمخشثري: ولقد تكاثر هذا الحذف ِِّ شـاء وأراد، يعني حذف مفعوليهما ، قال: لا يكادون يبرزون هذا
 تعالى: \}

فلو شئت أن أبكي دماً لبكيته $\quad$ ٪** متى كان مفعول المشيئة عظيماً أو غريباً، كان الأحسن أن يذكر نحو : لو شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيته، وسر ذكره أن السامع منكر لذلك، أو كالمنكر ، فأنت تقصد إلى إثباته عنده، فإن لم يكن منكراً فالحذف نحو: لو شئت قمت. وِوْ
 وليس ذلك عندي- أى ابن سيده - على مـا ذهبنا إليه من أنه إذا كـان يٌ مفعول المشيئة غرابة حسن ذكره، وإنما حسن ذكره پِ الآية والبيت من حيث عود الضمير، إذ لو لم يذكر لم يكن للضمير ما يعود عليه، فهما تركيبان فصيحان، وإن كان أحدههـا أكثر.
فأحدهما الحذف ودلالة الجواب على المحذوف، إذ يكون المحذوف مصدراً دل عليه الجواب، والثاني: أن يذكر مفعول المثييئة فيحتاج أن يكون يِّ الجواب ضمير يعود على ما قبله، نحو قوله تعالى: $\}$ كو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه\{ ، وقول الثشاعر: فلو شئت أن أبكي دماً لبكيته.

$$
\begin{aligned}
& \text { r r إعراب القران لابن سيده VT/T، وراجع أيضا البحر المحيط فقد ذكر نفس كلام ابن سيده. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ror الأنفال: }
\end{aligned}
$$

وأما إذا لم يدل على حذفه دليل فلا يحذف، نحو قوله تعالى لمن شـاء منكم أن

فابن سيده هنا فصّل القول وعرض لقول الزمخشرى ومن تبعه ثم عقّب عليه بمـا يفيد أن الحذف عنده جوازا لا وجوبا، كمـا أفاد أن علة الحذف ليس الاستغراب كمـا هو الحال عند السيوطى والزركشى والزمخشثرى ولكن العلة عنده هى عود الضمير فيحسن أن يذكر لعود الضمير عليه كما يحسن إن دل على حذفه دليل. ودلالة القرينة على المحذوف هو مـا استحسنه ابن عاشور ٌِِ بيان علة الحذف منكرا على من أوجب الحذف إلا للفرابة فيقول ٌِِ تحريره: " وحَذِ مفعول المشيئة جائز إذا دلت عليه القرينة وذلك من الإيجاز، ولا يختص بالمفعول الغريب: ألا ترى قول

المعري:
وإن شئئت فازعُمْ أنّ مَن فوقَ ظهرها وهل أغرب من هذا الزعم لو كانت الغرابة مقتضية ذكرَ مفعول المثشيئة. فلمـا دل


الخاتمة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فلولا توفيق من الله سبق ملما كان لهذا العمل أن ينجز، فالفضل منـه وإليه، هذا وٌِِ نهاية البحث أود أن أستجل بعض النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا البحث:

أولا: أكدت هذه الدراسـة أن هناك بعض الألفاظ التى وردت پِّ القرآن الكريم قد يظن الظانّ حيالها أنها ألفاظ مترادفة وليس الأمر كذلك فكل لفظة هِّ القرآن لها شخصيتها المستقلة ودورها الذي لا يقبل النيابة فيه.

چُانيا : الإرادة تتقسـم - دون المشثيئة - إلى قسـمـين: إرادة كـونية وهى التى تكـون بمعنى المشثيئة وإرادة شـرعية وهى بمعنى المحبة.
 من الأدب ِِ丷 الحوار مع الله ونحن أمـة أمرت بـالطيب من القول: "وهـدوا إلى الطيب من القول". رابعا : خلصت الدراسـة إلى أنه لا يجوز الاستتثـاء بالمشيئة يِ الدعاء فهو ينـايِّ الأدب مع الله تعالى.

خامسـا : خلصت الدراسـة إلى أنها لا يجوز الاحتتجاج بالمشيئة يِ المعصية. سـادسـا: خلصت الدراسـة إلى أنه يجوز الاستتثاء بالمشيئة وِ اليمـين وله أحكامـه الخاصة.

سـابعا : أكدت الدراسـة أن مشيئة اللهه تعالى قديمـة قدم ذاته تعالى وآثارهـا متجدد. ثُامنا : أوضحت الدراسـة أن هناك أكثر من عشـر فوارق بـين الإرادة والمشبيئة. تاسعا : أوضـحت الدراسـة أن مفعول المشيئة لا يكاد يثبت إلا نادرا. عاشرا: أوضـحت الدراسـة أنه يجوز أن يقول المسلم: "أنـا مؤمن إن شـاء الله" بغرض التأدب مع الله تعالى وأنـه لا يعلم مـا تكـون عليـه خاتمتـه ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبـة وانقـلاب الأمـر.
هذا ولا أزعم يِ دراستى هذه الكمـال فهو للّه وحده ولأفـاله وكـلامـه، ولكن حسبى أنـه محاولة جادة عايشت فيها كتاب الله عن قرب، وتسـهّعت فيها لكلمـات اللّه تعالى بشيء من التدبر واللله تعالى أسـأل ألا يحرمنى من ورائها الثواب إنه ولى ذلك والقادر عليه.

المراجع والمصادر
ا. الاتقان ٌِْ علوم القران للسيوطى ط عالم الكتب بيروت
Y. Y. الإيمان حقيقته، خوارمـه، نواقضـه عند أهل السنة والجمـاعة لعبد الله بن عبد الحميد الثرى

\&. أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي ط دار المصحف بالقاهرة ط ب
0. أحكام القرآن لابن العربى طد درا الجيل بيروت 1991 م
7. أحكام القرآن للشافعى مكتبة الخانجى بالقاهرة 199 م

ITMA أسباب النزول للواحدى طبع ونشر مؤسسـة الحلبى بالقاهرة .V
^. إعراب القرآن لابن سيده ط دار إحياء التراث العربى بيروت
9. أعلام السنة المنشورة للحكمى ص O• ط طبع ونشـر وزارة الشئون الإسـلامية والأوقاف والدعوة

بالمملكة العربية السعودية ط ثانية - تحقيق حازم القاضى KYYاهـ.
-1. البحر المديد لابن عجيبة طدار الكتب العلمية ـ بيروت ط ثانية Y .
I(. البحر المحيط لأبى حيان ط دار الكتب العلملية بيروت Y..ا م
「זا. تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي ط دار مكتبة الحياة بيروت ط
 10. 10

17 . 17 ترتيب المدارك وتقريب المسـالك للقاضى عياض ط دار مكتبة الحياة بيروت
 11. تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين موقع الشيخ على شبكة الإنترنت http://www.binothaimeen.com/eBook.shtml
 مؤسسـة الريان بيروت 9991م
.Y. تفسير اللباب لان عادل طدار الكتب العلمية بيروت طا 1991 م




ケケ．الحـجة ِِْ القراءات السبع لابن خالويه ط دار الشروق－بيروت الطبعة الرابعة 1•عاتحقيق د． عبد العال سـالم مكرم

OT．دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب دمحمد الأمـين الشنقيطى ط دار إحياء التراث العربى

$$
\text { بيروت } 997 \text { ام }
$$


ديوان طرفة بن العبد ط دار الكتب العلمية بيروت ط ثانية 919 ام
 M9．السنن الكبرى للبيهقى طدار المعرفة بيروت 199Yم
－r．r．السنن الكبرى للنسائى المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة طا 999 ام
اr．شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفي ط：المكتب الإسـلامي－بيروت ط٪ \＆\＆اهـ
rY．شـرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد اللّه بن جبرين
19AV ام ام

roro．صحيح مسلمدار إحياء الكتب العربية 990ام
〒 7. غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى تحيق ابراهيم عطوة ط البابى الحلبى بالقاهرة م． 19 V
．rV

「9．القاموس المحيط للفيروزآبادي مؤسسـة الرسـالة بيروت ط 79＾19 ام
－ع．الكشف والبيان للثغلبى مكة الكرمة من مطبوعات جامعة ام القرى 「．．．
 عدنان درويش－محمد المصري．

KY ٪ Y ．


0ع．مختار الصحاح لزين الدين الرازى المكتبة العصرية بيروت ط٪ 1997م 77．المستدرك للحاكم النيسابورى طدار المعرفة بيروت 997 ام

EV〔^\& 89. المغنى لابن قدامة مكتبة القاهرة 19V.م -0. مفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسـين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي طدار الكتب العلمية طا 199.

1. المفردات قٌِ غريب القرآن للأصفهانى مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة 19V. م
or الموسوعة الكويتية للفقه الإسـلامي طمؤسسـة الكويت للتقدم العلمى 199 ام
 \&. الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوى طدار الغد العربى ط٪ 990ام

## Between the Want and the will in the Holy Quran

Abdel-Shafi Ahmed Ali Ahmed<br>Department of Islamic Studies, College of Arts, King Faisal University Al-Ahsa, Saudi Arabia

## Abstract:

Of words contained in the Holy Quran words want to and the word "will is".

Some people may think they are completely interchangeable in order to only by the diversity I wanted to record what was observed in the use of the Koran to the two terms, explaining the differences between them.

Have addressed in the research the want and the will in the Holy Quran and defined by the and presentation of issues related to their would act as will in prayer balmsheeip and protest in the sin and otralmsheeip in the alliance.

Also discussed the difference between the Want and the will، through the use of the Koran to them.

He also presented several research findings and recommendations in the end.

