

الشبهات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام وردها من كلام ابن حزم
الثبههات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام وردها من كلام ابن حزم

علي بن سنوسي الجعفري قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم الدراسـات الإسلامية بجامعة تبوكالمملكة العربية السعودية
aljafry20@gmail.com : البريد الإلكتروني
الملخص :
الإيمان بالرسل عليهم السلام ركن من أركان الإيمان ولا يتم الإيمان بهم إلا بالإيمان بعصمنهم؛ وقد أورد أهل الزيغ و الضـلال شبهات حــول عصــمة الأثبياء عليهم السـلام؛ ومنهم يوسف عليه السلام، تصدى لتفنيـــدها وبيــان بطلانها أهل العلم، ومنهم الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله. ويعنى هذا البحث بجمع الشبه المثارة حول مسألة عصمة نبي الله يوســفـ عليه السلام ، وجهود الإمـام ابن حزم في تفنيد هذه الثبه بأســـلوب علمـــي رصبن، لما عرف عنه كرحمه الله- من تتبع و اسنقصـاء للثـــبهات، ولمـــا اشتّهر به من قوة علمية باهرة وحجج إقناعية ظاهرة. كما يهدف إلى الدفاع عن أحد أصول الإيمان، و هو الإيمان بـالرسل علــيهـ السلام؛ و الذي يتضمن الإيمان بعصمتهم عن كل ما لا يليق بمكانتهم العلية، والوقوف على الردود الصحيحة على الثثبهات المثارة حول مسألة عصـــمة نبي الله يوسف عليه السلام. كما يهدف إلى نقريب هذه المسألكة لكثيــر مــن شر ائح المنقفين في المجتمع بأسلوب علمي قريب. (الكلمات المفتاحية : شبهات ، عصمة ، الأنبياء ، يوسف عليه السام ، ابن حزم ، جهود.

The suspicions about the infallibility of the Prophet Yusuf, peace be upon him, and their response from the words of Ibn Hazm

Ali sanosee Algaafary.<br>Department of Contemporary Belief and Doctrines, Department of Islamic Studies, University of Tabuk Saudi Arabia<br>Email: aljafry20@gmail.com

## Abstract:

Belief in the Messengers, peace be upon them, is one of the pillars of faith, and faith in them is not achieved without faith in their infallibility. The people of aberration and delusion have reported suspicions about the infallibility of the Prophets, peace be upon them. Including Yusef, peace be upon him, to refute it and explain its invalidity, scholars, including Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, may God have mercy on him.
This research is concerned with collecting the similarities raised about the issue of the infallibility of the Prophet of God Yusuf, peace be upon him, and the efforts of Imam Ibn Hazm in refuting this similarity in a sober scientific method, because he - may God have mercy on him - was known to follow and investigate the suspicions, and for his brilliant scientific power and apparent persuasive arguments.
It also aims to defend one of the fundamentals of the faith, which is the belief in the Messengers, peace be upon them. Which includes believing in their infallibility from all that is not befitting of their high position, and standing on correct responses to the suspicions raised on the issue of the infallibility of God's Prophet Yusuf, peace be upon him. It also aims to bring this issue closer to many segments of the intelligentsia in society in a scientific manner.
key words : Suspicions, Infallibility, The Prophets, Yusuf, Peace Be Upon Him, Ibn Hazm, Efforts.

الشبهات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام وردها من كلام ابن حزم
بسم الله الرحمن الرحيم
(المقدمة :
الحمد لله ،و الصـلاة و السـلام على رسول الله ، و آله وصــحبه ومــن والاه، أما بعد :
فالإيمان بالرسل عليهم الصـلاة و السـلام ركن مــن أركـــان الإيمـــان، و الإيمان بالنبوة كما يقول ابن تيمية: (أصل النجاة و السعادة، فمن لم يحقــق هذا الباب ، اضطرب عليه باب الهـى و الضـلال، والإيمان و الكفر ،ولم يميز بين الخطأ و الصو اب) (')
ومن الإيمان بالرسل الإيمان بعصمتّه كلهم ،كمـــا قـــال تعــــالى :
 أرفع مقامات البشر ، وقد خصـهم الله من بين خلقه و اجتباهم، فهم درة بني آدم ، وحجر زاوية الخلق، جللهم بالأخلاق الفاضلة ،وكملهـــ بـالكمـــالات الو افية، وعصمهم بما و هبهم من نبوة، وحفظهم بما طبعهم وجبلهم عليه من خُقُ كريم ،و هدى مسنقيم .
وقد تعرض بعض المفسرين هبلا تحقيق أو تمحــيص- ، وبعــض
القصاص و الو عاظ الجهلة لقصة نبي الله يوسف عليه السلام ،بذكر رو ايات باطلة ومرويات كاذبة تحط من المقام النبوي ، وو قد شنع بعض العلماء كابن خمير في كتابه تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء، علـــى هــؤـؤلاء القصـاص و الو عاظ ، فقال : "ويخوضون في أحو ال الأنبياء علــيهم اللـــــلام ويتمندلون بأعر اضهه على رؤوس العو ام و الطغام ، و لا مشفق على دين الله

 العو ام ويتسللوا إلى الفجور بالنساء...." (')


 والأهو اء و النحل ، وقد أحببت جمع كلامه وردوده على الثبهات المثارة في
 وطلبته.
أسباب اختيار الموضوع :
وقد دعاني لاختيار هذا الموضوع أسباب عدة منها :

- الدفاع عن المقام النبوي لنبي الهّ يوسف عليه الساملام رعا - إمامة ابن حزم وقوته في ردوده على الثبهات وتفنيدها - الوقوف على منهج ابن حزم وطريقتّه في تفكيك هذه الثـــهـات، والــرد . عليها
- إثر اء الساحة العلمية بالبحوث النافعة المفيدة .

الشبهات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام وردها من كلام ابن حزم
خطة البحث :
المقدمة: و فيها أهمية الموضو ع و أسباب اختياره .
التمهيد: وفيه :ا لتعريف بالإمام ابن حزم و عقيدته .
الثبهات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السـلام وردها من كــــام ابن حزم • وفيه ثمانية مطالب :
المطلب الأول : شبهة أخذ يوسف الصَّهِّهِ أخاه و إيحاشه أباه .ونقضهـا .
 ونقضها.

 المطلب الخامس : شبهة قول يوسف الشَّهِّهُ لمن معه في السجن :اذكرني عند ر ربك . ونقضها

 الخاتمـة : وفيها أهم النتائج و النوصيات .
(الفهارس : وتشتمل على فهرسي : -فهرس المر اجع و المصـادر . فهرس الموضو عات
كما وأسـال الله أن يبصرنا بمعرفة الحق و الذود عنه ، و آخر دعو انـــا
 وصحبه أجمعين.

## التمهـيا

## وفيه: التعريف بابن حزم وعقيدته(') :

اسمـه ونسبه : هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حــزم بــن غالب بن صـالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي مولى يزيد بـــن أبـــي -سفيان القرطبي الأندلسي
ولادته ونشأتنه : ولد رحمه الله سنة أربع وثمانبن وثلاث مائة ، و قد نشأ في بيت عز و غنى ، فقد نقلد و الده الوزارة سنين عديدة ، ثم وفقـــه الله
 صفات .

شيوخه وتلاميذه : أخذ عن العديد من أهل العلم من أبرزهم أبو عُمَرَ الطلَّمَنْكِي ، و الحافظ أبو عُمَرَ بن عبدِ البرِّ ع
ومن أبرز تـلامذته : أبو عبد اله الحميدي وأبو بكر بــنِ العَرَبِــي ،

- و غير هم

مؤلفاتـــه : من أهم كتب ابن حزم رحمه الله ، الفصـــل فـــي الملــلـ

 الآرّة في الاعنقاد و غير ها . مذهبه (الفقهي : تمذهب أو لا للمذهب الثافعي ثم تركه وأخذ بالمذهب الظاهري المعروف .
عقيدتـه : الإمـام أبو محمد ابن حزم رحمه الله ينتسب لمذهب الســـلف ،ويرى أنه الحق الذي يجب انتباعه . ومع ذلك فقد خالف منهج السلف فــــــــي
 (1) معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (६/ •170) ، الإكمال في رفع الارتياب عن


بعض أمور الاعنقاد من أخصـها ، قوله في الصفات فقد و افق الجهمية فــي
نفي الصفات. "(').

قال شيخ الإسـلام :" و غلطه في ذلك بسبب أنه أخذ أثشياء من أقـــو ال الفلاسفة ، و المعتزلة عن بعض شبوخه ، ولم يتفق له من بيين له خطأهم ، ونقل المنطق بالإسناد عن متتى الترجمان "(٪).
وفال أيضـاً في بيان مبالغة ابن حزم في نفي الصفات :" وكذلك أبـــو محمد بن حزم، مع معرفته بالحديث، و انتصـاره لطريقة داود و أمثالله من نفاة القياس أصحاب الظاهر، قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم، مع أنه لا يثبت علماً هو صفة، ويزعم أن أسماء الله، كالعليم و القدبر ونحو همـــا، لا لا تدل على العلم و القدرة، وينتسب إلى الأمام أحمد وأمثالله من ائيــــة اللــــنـة، ويدعي أن فوله هو قول أهل السنة و الحديث، ويذم الأشعري وأصحابه ذماً عظيما، ويدعي أنهم خرجو ا عن مذهب السنة و الحديث في الصفات"(). وفاته : توفي رحمه الله في شهر جمادى الأولـــى مـــن ســـنـة ســبع وخمسين وأربعمائة .

> ( ( ) الفصل في الملل والأهواء والنحل (Y/ • • ) (
( ( ${ }^{(r)}$ (



مجلة مr.r. مجلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن

الثبههات الواردة
حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام
وردها من كلام ابن حزم .

وفيه عدة مطالب:

 . ونقضها

المطلب الرابع :شبهة سجود أبوي يوسف الئَهِّه له . ونقضها .
 عند ربك .ونقضها



## (لمطلب الأول


ملخص هذه الثبهة أنَّ يوسف عليه السلام أوحش أبـاه بأخذه لأخيــه،
وكذلك عدم إعلامه لأبيه بمكانه ليطمئن عليه وهو يعلم ما يقاسي مـــن ألـــــ
الفراق ؛وكل ذلك من العقوق اع
وللرد على هذه الثبهـة بين ابن حزم رحمه الله أنَّ ما فعلــــه يوســــ
بأخيه كان هو الأرفق بأخيه وبأبيه؛ ولييتوصل بذللك إلى اجتماعهم ولم شملهم ؛ فنظر عليه السلام إلى ما هو الأصلحَ وفَعَلَه ؛ و هو ما حصل . و أنَّ المسلم لا يحل له أنْ يظن بمسلم فاضل عقوق أبيه فكيف يظن ذلك بنبي كريم . و أما الزعم بأنه مكث مدة بسنطيع بها الوصول إلى أبيــهـ أو إخبــــاره بمكانه ولم يفعل ، فقد بين ابن حزم رحمه الله أنَّ ذلك جهل شديد من قائلـــــهـ فإنَّ الأب في مكان و أمة وطاعة غير النتي فيها الابن ،ثم اعتذر ليوسف عليه السلام بأنه لا علم له بما فعل أباه وما حاله بعد الفر اق أو أنه لم يجد من يثق به ليوصل أخباره إلى أبيه ؛فلا يعد ذلك عقوقاً ؛ودليل ذلك أنه حينما أمكنـــهـ معرفة أهله استجلب أبويه و أكرمهم. قال ابن حزم رحمه الله : "وَذَكروا أَيْضَا أَخذ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَام أَخَاْهُ
 خبَره وَهُوَ يُعلم مَا يقاسي بِهِ من الوجد علَيْهِ فَلم بِفعل ولَيْسْ بَيْنه وبَيْنه إِلَّــا عشر لَيَل" . (قَالَ أَبْو مُحَمَّد) وكل هَذَا لَا حجَّة لَهُمْ فِي شَيْء مِنْهُ وَنحن نبين ذَلَـــك بحول الله تَعَالَى وقو تـه فَنَقُول وَبِاللَّهِ تَعَالَى نتأَيد أمـا أَخذه أَخَاهُ و ايحاشَه أَبَــَاهُ




 . بمُسلم فَاضل عقوق أَبِه فَكيف برسَسُول الهُ كَ

 قوم رحالين خصاصين فِي لِسَان آخر وَطَاعَة أُخْرَى وَدين آخرَ وَأمة أُخرْىَ













 أجاب العلماء عن وجد يعقوب عليه السلام على ابنه حينما اســتـبقاه يوسف عليه اللسلام عنده بعدة إجابات :
منها : أنَّ حزنه على يوسف غلب بحيث لا يؤثر فيــهـ فقــــهـه لابنـــهـ -بنيامين
( (1) الفصل في الملل والأهواء و النحل (گ / ^ -9)

ومنها : أنَّ ذلك بوحي من الله تعالى زيادة لبـلاء يعقوب عليه الســــلام
ليعظم ثو ابه .
و الذي اسنظهره الكثير من أهل العلم هو أنَّ ذلك كان بوحي من الله تعالى فلا يلحق يوسف عليه السلام من ذلك عقوق • و هذه بعض أقو ال أهل العلم تبين ذلك ، قال القرطبي :" أَنَّ الْحْزْنَ كَانَ فَذْ غَلَبَ علَى يَعْقُوبَ بِحَيْثُ


 وذكر ابن الجوزي خمسة أجوبة عن ذلك ورجح أنَّ ذلك بوحي مــن الله تعالى . قال رحمه الله :" فإن قيل: كيف جاز ليوسف أن بطلــب أخـــاه، و هو يعلم ما في ذلك من إدخال الحزن على أبيه؟ فعنه خمسة أجوبة: أحدها: أنه يجوز أن يكون ذللك بأمر عن الله تعاللى زيادة لبلاء يعقوب ليعظم ثو ابه، و هذا الأظهر • والثاني: أنه طلبه لا ليحبسه، فلما عرفه قال: :لا أفارقكك يا يوسف، قال: لا يمكنني حبسك إِلا أن أنسبك إِلى أمر فظيع، قال: أفعل مـا بدا للك، قاله كعب. والثالث: أن يكون ڤصد تتبيــهـ يعقوب بذللك على حال يوسف. والرابع: ليتضـاعف سرور يعقوب برجــوع ولديه. والخامس: ليعجّل سرور أخيه باجنماعه بـه قبل إِخوته. وكــل هـــذه الأجوبة مدخوله، إِلا الأول، فانه (الصحيح. ويدل عليه ما روينا عن وهب بن منبه، قال: لما جمع الله بين يوسف ويعقوب، قال له يعقوب: بيني وبينك هذه المسافة القريبة، ولم تكتب إلِيَّ تـعرِّفني!! فقـــال: إِن جبريـــل أمرنــــي أن لا أعرِّفك، فقال له: سل جبريل، فسأله، فقال: إِن الله أمرني بذلكَ، فقال: ســل ربك، فسأله، فقال: قل ليعقوب: خفت عليه الذئب، ولم تؤمنّي"(٪).

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

وأما فيما يتعلق بالزعم بأنه مكث مدة يستطيع بها الوصول إلى أبيه أو إخباره بمكاته ولم يفعل فقد أجاب العلماء بعدة أجوبة :
 السلام، فيضاعف له الأجر على البلاء ويلحقه بدرجة آبائه .كما قالـــه ابــن عطية و الشربيني، وذكره الرازي و القرطبي

 ومنها: أنه أحب بعد خروجه من السجن أن يدرِّج نفسه إلـــى كمــــال السرور .ذكره ابن الجوزي


 الرازي و النيسابوري
ومنها :أنَّه لا يلزم أنْ يكون الأمر والحال كما هو موجود الآن حتـى يقاس عليه؛ فربما كان الأمر على غير المعتاد . ذكر نحوه الرازي
والذي رجحه الكثير من العلماء هو أنَّ ذلك كان بوحي من الله تعالىى : قال ابن الجوزي :" و الصحيح أن ذلك كان عن أمر الهُ تعالى، ليرفع درجة يعقوب بالصبر على البلاء. وكان يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن أبيه عظيماً، ولا يقدر على دفع سببه"(') . وفال ابن عطية :" ولا وجه فـــي لا لا لا ترك تعريف يوسف أباه بحاله منذ خر ج من السجن إلى العز إلا الوحي من الهَ تعالى، لما أراد أن يمتحن به يعقوب وبنيه"(؟).

## الشبهات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام وردها من كلام ابن حزم

وقال الثربيني :" أجيب: بأجوبة كثبرة للعلماء، و أحسنها أنه إنما فعل
ذللك بأمر من الله تعاللى له لا عن أمره و إنما أمره الله تعاللى بذلك ليزيد بالاء يعقوب عليه السلام، فيضـاعف له الأجر على البلاء ويلحقه بدرجة آبائه، و له تعالى أسر ار لا يعلمها أحد من خلقه، وهو المتصرف في خلقه بما يشـــاء، فهو الذي أخفى خبر يوسف عن يعقوب في هذه المدة مع فرب المسـافة لمــــا يريد أن يدبره فيهم، و الله أعلم بأحو ال عباده"(') . وما ذكره ابن حزم رحمه الله هو قول وجيه و افقه عليه بعض أهــل العلم ، و المر اد هو تنزيه يوسف عليه السلام من عقوق أبيه وذلك حاصل في هذه الإجابة . و الله أعلم .



 ورغائب الفرقان (؟ / ( 1 / 1 ) ، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا


المطبب الثانتي
. شبهة اتهام يوسف الیّهِّهِ لإخوته بالمرقة ولم يسرقوا .ونقضها
ملخص هذه الثبهة أنَّ يوسف عليه السلام كذب حينما قال نفقد صواع
اللـلك ، وقوله للعير إنكم لسارقون ولم يسرقو ا .وذلك ينافي العصمة .
 كان حقاً ؛فإنه فال :"نفقد صواع الملك"(يوسف: VY) ؛ فإنَّ صواع الملك مفقود حقاً ، وأما فوله " إنكم لسارقون "(يوسف:•• ) ) فحق أيضاً فإنهم سرقوه من أبيه وباعوه !ولم يسرقوا الصواع الذي أدلذله في وني وعاء أخيه دونهم؛ فالمناداة بالسرقة لهم هم وحدهم دون أخيه الذي أدخل يوسف الصواع في وعائه .
قال ابن حزم :" وبإدخاله صواع الْملك فِي وعَاء أَخِيه ولّم يعلم بذلك




 شك " (1)

## أجاب العلماء عن هذه الثبهة بعدة أجوبة :

 يسرقو الصواع و إنما سرقو ا يوسف عليه السلام . ذكره الرازي و والقرطبي و غير هما(٪) ،و قال الطبري :" وجائز أنْ يكون كان أذّن المؤذن بذلك عن المر أمر يوسف، و استجاز الأمر باللنداء بذلك، لـلمه بهم أنهم قد كانو ا سرقوا اسَــرقِةً

> (1) الفصل في الملل والأهواء و النحل (؟ / 9)

في بعض الأحو ال، فأمر المؤذن أنْ يناديهم بوصفهم بالسَّرق، ويوسف يعني ذللك السَّرق لا سَرَقهم الصئُواع"(') . قال ابن الجوزي :" أنَّ المعنــى: إِنكــ لسـارقون يوسف حين قطعتموه عن أبيه وطرحتمــوه فــــي الجــبـ، قالــــه الزجاج" (٪).




لما علم في ذلك من الصالح في الأجل .ذكره القرطبي و ابن عطية (\&). ومنها : أنَّ فوله: (أينها العير إنكم لسارقون) ، إنما هو خبَرِّ مــن الهِ
عن مؤذِّن أذنَّ به، لا خبر عن يوسف. وجائز أنْ يكون المؤذِّن أذنَّ بذلك إذ فَقَد الصئٌ اع، و لا يعلم بصنيع يوسف. ذكره الطبري و القرطبـــي(0) ، قــــال




أَخَذْو هَا "(T)
قال ابن الجوزي :"الثالث : أنَّ المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أمــر

> يوسف. "(Y).






ومنها : أنه فعل ذلك بوحي من اللّ ذكره ابن عطية وغيره(1) .





يوسف عليه السلام و افق بعضها ما ذهب إليه الإمام ابن حزم ، و الكل يرمي إلى تنزيه يوسف عليه اللسلام عما نسب إليه .
( ( (
 ( (Y) تفسير القرطبي (

الشبهات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام وردها من كلام ابن حزم
المطبب الثالث

قال ابن حزم : "وبخدمته لفرعون ".أي ذكر المعترضون خدمة يوسف عليه السلام لفر عون حينما قال :" اجعلني على خزائن الأرض"(يوسف :00)

و الله تعالى نهى عن الركون للظلمة .







ذكر ابن حزم عدة احتمالات جعلت يوسف عليه السلام يتـولى هـــذا
العمل لهذا الفرعون و هي كالتاللي : الأول : أنَّه فعل ذلك تقية للوصول لاســنتقاذ أهــل الأرض بحســن

تدبيره
الثثاني : أنَّ الملك لعله آمن هو أو بعض خو اصه .
الثالث : أنه إذ لم يسنطع المغالبة ،فلم يمكنه إلا القيام بذلك للوصــول
للحق و إقامة العدل .
الرابع : أنَّ ذَللك كَانَ مُبَاحاً فِي شَرِيعَة يُوسُف علَيْهِ اللسَّـَلَام بِخِلَــاف
. شريعتتا
وقد ذكر العلماء بعضاً من هذه الاحتمالات وغيرها في تولي يوسف
عليه (السلام لهذا العمل عند الفرعون :
( ( الفصل في الملل والأهو اء والنحل (؟ / 9)

منها :أنَّ يوسف عليه السلام كان أقوم الناس في إقامة العدل و إيصـال الحقوق لأهلها فر أى أنَّ ذلك متعين في حقه القيام به .
ومنها : أنَّ ذلك كان خاصنة ليوسف عليه السلام . ومنها :أنه تولى ذللك لثدة الحاجة التي وقع فيها الناس .
 وآِخْوَته وَغْير هم .
ومنها : أنَّ الملك كان قد أسلم . و هذه بعض أقو ال أهل العلم تبين ذلك :







 الْعْعُوُول




قال السمعاني : "اخْتَفُوا أَن يُوسُف عَيَّهِ الستَّام لم طبَ هَذَا؟ قَالَ


الشبهات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام وردها من كلام ابن حزم

 - وقال ابن الجوزي :" قال الزجاج: وإنما سأل ذلك لأنَّ الأنبياء بُشثوا
بالعدل، فعلم أنه لا أحد أقوَمَبذللك منه." (「)

















$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) تفسير السمعاني (٪/ } \\
& \text { ( } \\
& \text { Yا } 7 / 9 \text { تفسير القرطبي (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

```
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن *r.r. .r. 
```

قال محمد بن عبد الو هاب :" قوله: \}اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائن الْأُرْضض ، ،
هذا فيه طلب الو لاية كما قال عمر بن الخطاب لبعض الصحابة لما عرض عليه و لاية فأبى فقال: "طلبها من هو خير منك يعني يوسف عليه السلام"، ولا يخالف هذا ما ورد من النهي عن طلب الإمارة لأنَّ هذا في غير شدة الحاجة، كما أنَّ خالداً لما أخذ الراية يوم مؤتة من غير إمرة مدح على ذللك." (')

وقد اختلف العلماء في جواز الولاية إذا كان المولي ظالماً على قولين : الأول : يجوز إذا كان يعمل بالحق ،وليس للظالم عليه في عمله سلطان ؛فالاعتبار بعمله لا بعمل المولي . قال القرطبي :" :" قَالَ بَعْضُ أَهْل






 الثاني : لا يجوز ذلك لما فيه من إعانة الظلالمين ،وااله سبحانه وتعالى يقول : "ولا تركنوا إلى الأين ظلموا فتمسكم النار"(هود : الا
 مو افقة الظالمين في ظلمهم أو إعانتهم،على ظلمهم ؛ أما مشــــاركتهم لــدفع (1) تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الثنيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء (الخامس) (ص: 107 )
( Y ) ( H )
( ( $)$
(؟) انظر الماوردي

ضرر أو جلب منفعة فليس من الركون المنهي عنه . قال الرازي : "فَـَـالَ


 (الرُكُونِ "()
وقد ذكر الشوكاني فوله تعالى :" ولا تركنوا إلى الذين ظلموا..." فبين أنها عامة في المشركين و الظالمين من أهل الإسلام و أنَّ الهّ تعالى نهى عن الركون إليهم فكيف يستقيم الحال وقد بــين النبــي و السلاطين وإنْ كانو ا من الظالمين واجبة ومن جملة طاعتهم نولي المناصب الدينية و غير ها فهل يعد ذلك من الركون المنهي عنه فقال رحمه الهَ :" فَآنِ







> الِاضْطِرَارِ . وَاللَّهُ أَعُعَمُ. " (「).
( ( ) تفسير الرازي (Y/ (Y/
(Y) فتح القدير للشوكاني (Y/ (Y)
(r) تفسير القرطبي (1.^/१)

## المطثب الرابع


ملخص هذه الثبهة أنّ أبوي يوسف عليـــهـ اللـــــلام ســجدا ليوســـف و السجود لغير الله تعالـى كفر
فالل ابن حزم : "وَأما سُجُود أَبَوَيْهِ فَلم يكن مَحْظُورًا فِي شريعتُهما بل


 أجاب ابن حزم رحمه اله عن هذه الثبهة بأمرين :
الأول : أنَّ ذللك الفعل كان مشرو عاً في شريعة يعقوب .
الثاني :أنَّ ذلك السجود هو سجود تحية لا سجود عبادة . وقد و افق ابن حزم رحمه الله فيما ذهب إليه من التأويل الكثيــر مـــن أهل العلم :
اختلف أهل العلم في المر اد بالهاء في فوله تعاللى :" فخرو اله سجدا"
هل المر اد بها الله سبحانه وتعالى أم يوسف عليه السلام على قولين : الأول : أنَّها تعود على الله تعالى فاللى الهِود كان لله تعالى و إنما يوسف كالقبلة للمصلي فيكون المعنى: أنهـم سجدو ا شكر اً لله إِذ جمع بيــنـهـ وبــــين يوسف. رو اه عطاء، و الضحاك عن ابــن عبــاس، ورووي عــن الحســن و اسحاق (؟). فقوله :" خرو ا له " أي لأجل وجدانه شكر اً اله ، فالو ا : وأمــــا قوله تعالى :"و الشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين "(يو سف:٪) فلا يعكر على



الشبهات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام وردها من كلام ابن حزم



 السلام لكان قبل الصعود إلى السرير فإنه أدعى للتّو اضع .






قال ابن عطية :" وأجمع المفسرون أنَّ ذلك السجود- على أي هيئـــة

عندهم "(ץ).








(٪) (Y) تفسير البغوي - إحياء التزاث (

متُل سُجُود الْتَائكِكَة لاَدَم - عَلَيْهِ الستَّام - قَالَ أَهل الْعلم: وَكَانَ ذَلَكِ جَائِز فِي








 لا سجود صلاة و عبادة، نظيره هوله في قصة يوسف: وَخَرْوا لَهُ سُجَّدَا وكان ذلك تحيّة الناس، ويعظم بعضهم بعضا، ولم يكن وضع الوجه على الأرض و إنما كان الانحناء و التكبير والثقبيل. فلما جاء الإسلام بطّل ذلك بالسّلام "(). قال مكي بن أبي طالب :"وكان تحية القوم في ذلك الوقت الهــجودد، قاله سفيان، و ابن جريج، و الضحاك، وقتادة، وهو مثل: " "الهلام عليكم " في

هذه الأمة. جعل لهم عوضاً من السجود الذي كان تحيه من قبلهم "(₹): قلت والراجح و اله أعلم هو القول الثاني لأنه المو افق لظاهر الآيــات
 يوسف عليه السلام فإنَّ الضمير يرجع إلى أقرب المذكورات، قال البغـوـوي بعد ذكره لما روي عن ابن عباس :"والأول أصح " أي فول الجمهور . (0)،

$$
\begin{aligned}
& \text { • ( } 7 \text { ( } \\
& \text { ( ( }
\end{aligned}
$$

( ( ) (
 (0) تفسير البغوي - إحياء التنراث (0) (0) (0)

و قال السمعاني :" وَالصنَّحِيح هُوَ الأول، هَكَذَا قَالَهَ أهل الْعلم، وَالدَّلِلِ عَلَيْهِ أَنْه
 ساجدين\{ ، فالثشس وَالْقَمَرَ أَبَوَامَ، وَأحد عشر كوكبا هم إخْوْتَه"(') . و إذ ثبت أنَّ سجودهم سجود تحية و إكر ام لا سجود عبادة فقد انتفـــت الثبهة من أصلها و هو المر اد

# مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن •r.r.r 

المطبب الخامس
 ملخص هذه الثبهة أنَّ يوسف عليه السلام غفل عن ربها تعالـلى فطلب من الذي كان معه في السجن أنْ يذكره عند اللك حتى يخرجه من - السجن

وقد رد
و السعي في ذلك بكل السبل لا يعد أمر اً محظوراً ، وليس فيه غفلة عن الهـ تعالى ، بل هو أمر مفروض عليه ليتمكن من رفع الظلم عن نفسه وليتمكن . من الدعوة إلى الله تعالى
قال ابن حزم:" وَبِقَرْلِهِ للَّنَي كَانَ مَعَه فِي السجْن اذْكْرْنِي عِنْد رَبك ".
 رَبك فَمَا علمنَا الرَّغْبْة فِي الانطلاقِ منَ السِّهِ


 و الحسنات" (1)
اختلف العلماء هل قول يوسف عليه السلام " اذكرني عند ربك"
 ذهب ابن حزم رحمه الها إلى أنه ليس ناتجاً عن غفلة ونسيان لكنه
أمر طبعي أن بطلب مثل ذلك ؛مع تذكر الله تعالى؛ وذلك بناء على أنَّ إنساء الثيطان ذكر ربه هو للساقي وليس ليوسف ، ثم إنَّ الِاسْتِعَانَةَّةِبَالنَّسِ فِي دَفْع

( ( ) الفصل في الملل والأهو اء والنحل (؟ / • ()


وذهب بعض العلماء إلى أنَّ قول يوسف عليه السلام :"اذكرني عند ربك" كان غفلة منه وسهو اً عن ذكر ربه وهو من الثيطان .وذلك بناء على أنَّ إنساء الثيطان ذكر ربه إنما هو ليوسف عليه السلام • وستأتي المسألة في الثبهة التالية .




## المطلب اللسادس

شبهة أنَّ يوسف الئَّهِّهِ ينسى ذكر الله .ونقضها







 الْأَنْبَيَاء" (1)
ملخص هذه الثبهة أنَّ يوسف عليه السلام حصل منه الغفلة عن الشه تعالى وأنساه الثيطان؛ فذكر المخلوق ليخرجه من السجن ،ونسي الخالق . فعوقب باللبث في اللسجن، وقد ردَّ ابن حزم على هذه الثبهة ببيان أنَّ الضمير في قوله :"فأنساه" عائدٌ إلى الساقي الذي نجا ،فقد أنساه الثيطان أن يتذكر أمر يوسف عليه السلام أو أنه -أي الساقي- نسي ذكر الها أي أن يذكر الله ولو ذكر اله حاجة يوسف عليه السلام ، ثم ذكر الدليل على ذلك و هو قوله تعالى :"و ادكر ب بعد أمة" ،أي الذي أنساه الثيطان
ثم ذكر القول الثاني على سبيل الافتراض واه وهو أنَّ الضمير يعود إلى يوسف عليه السلام فإنَّ ذلك لا يوجب ذنباً و لا نقصاً لأنَّ النسيان لا يبعد عن الأنبياء .
( (1) الفصل في الملل والأهواء و النحل (گ / • ) . .

الشبهات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام وردها من كلام ابن حزم
اختلف العلماء في عود (الضمير في قوله تعالّى " فأنساه الثيطان
ذكر ربه " على قولين ('):
الأول : أنَّ الضمير يعود على الذي نجا ،فأنساه الثشيطان نذكر حاجة يوسف عليه السلام حتى رأى الملك الرؤيا .قاله أبو صـالح عن ابن عباس، ومحمد بن إسحاق ،وذكره ابن كثير عن مجاهد ،وقد استدل أصحاب هذا القول بقوله تعاللى :" و ادكر بعد أمة " فإنها صريحة أنه تذكر ما كان قد أنسيه .

الثاني: أنَّ يوسف عليه السلام أنساه الثنيطان ذكر ربه في الاستغاثة به و التعويل عليه. وقد وردت عدة آثار تؤيد هذا القول ذكرها ابن جرير و غيره ،قال بذلك ابن عباس، ومجاهد وقتادة، و عكرمة، ومقانل و الزجاج . ورجح كثير من أهل العلم القول الأول وممن رجح ذلك ابن كثير و السعدي و غير هما.
قال ابن كثبِر : :" هَذَا هُوَ الصَّوَابُ أَنَّ الضَّمِيِرَ فِي قَوْلَا

وَغَيْرُ وَاحِدٍ"(Y) .
 ذلك الناجي ذكر الله تعالى، وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذللك نسيانه ذكر

 - §) ، تفسير السمعاني ( (



(

يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه"(').
وقال الشوكاني :" وَذَهَبَ كَيِرْ مِنَ الْْْفَسْرِينَ إِلَى أَنَّ الَّذِي أَنْسَاهُ


وذهب بعض العلماء إلى إعمال الاحتمالين جميعاً؛ قال ابن عاشور :"





 الصَّرِيح"(r)
قلت :و إن حصل ذللك النسيان بسبب الثيطان فإنه لا يوجب الخروج عن حدٍ عصمة الأنبياء عليهم السلام .

$$
\begin{aligned}
& \text {. TV9/Tr النحرير والتنوير (Y) }
\end{aligned}
$$

## المطلب السابع


ملخص هذه الثبهة اتهام يوسف عليه السلام بالهم بالزنا ، وهو مناف .للعصمة

وفي الرد على هذه الثبههة بين ابن حزم أنَّ الهم الو اقع من يوســــ عليه السلام ليس كما قاله بعض المتأخرين ،وما روي عن بعض الصـ الصــحـابة


 أَن ر أى بر هَان ربه" (يوسف:Y Y) أي لو لا بر هان ربه لهمَّ بها .ثم يدلل على




 قال ابن حزم : "وَبَقول الهَ تَعَلَّى وَلَقَ هَهَّتْ بِهِ وهمَّ بهَا لَوْنَا أَنْ رأى
بر هَان ربه ".





























$$
\begin{aligned}
& \text { ( () أخرجه الحاكم في " ناريخه " وابن مردويه والديلمي عن أنس رضي الشَ عنه مرفوعا. كذا في " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { في الأمة (६/ 00٪) منكر . }
\end{aligned}
$$

 الظَّن إِذْ فَالَ للأنصـارِيين حين لقيهمَا هذه صَفِيَّة() .

 و الفحشاء"؛ فنسأل من خَالَنَا عَن الْهُ بِالزِّنَا بِسوء هُوَ أم غبر سو ء ؟ فَلَا بُ أَنْه سو ء ولَوْ قَالَ إِنَّه لَيْسَ بِسو ء لعاند الْإِجْمَاع فَإذْ هُوَ سو ء وَّدَ صرف عَنُّ






 يُوسْف عَلَيْهِ السَّاَم"(ب)
ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله و افقه عليه الكثير من أهل العلم بل

 نَفُولُ وَعَنْهُ نَذُبُ"(Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) رو اه البخاري باب زيارة المر أة زوجها ج }
\end{aligned}
$$

## وقّ اختلف العلماء في الهم الذي وقع من يوسف عليه السلام على

قولين(') :
الأول : أنه همَّ يوسف عليه السلام كان من جنس همها بأنْ يجيبها إلى

 والحسن وسعيد بن جبير وغير هم واختاره من المتأخرين جماعة منهم ابــن



 المنازل.
الثاني : قول كثير من متأخري المفسرين، أنه لم يهم بمو اقتتها ،ثم اختلفوا في تأويل هذا الهم فقيل: همَّ بضربها ودفيّ وفعها، وقيل : هَمَّ بها بالموعظة والتخويف من اله تعالى، قاله الكلبي ، وقيل : همّ بمخاصمتها ومر افعتها إلى زوجها، وقيل: تمّ الكالام عند قوله: ولَقَقْ هِهَتْتْ بِهِ ثمّ ابتدأ
 و التأخير تقندير ها: لو لا أن رأى برهان ربّه لهمّ بها ولكنّه رأى البرهان فلم






يهمّ قاله قطرب، وقيل : وَهَمَّ بِها يوسف يعني تمنّاها أن تكون له زون زوجة، وفيل :إنَّ همها كان شهوة ، وهمه كان عفة .إلى غير ذلك من الأقو ال . وممن ذهب لذلك الإمام ابن حزم كما سبق واستدل على ذلك بأدلة

سبق ذكر ها .
 المعاصي، وأما على القول الأول - ما عدا تلك المرويات التي فيها أنه حلَّ سر اويله وما شاكلها إلخ - فيقال: إنَّ ما صدر من يوسف عليه السالام لا يعد من الكبائر المنافية للعصمة؛ فإنَّ الهم بالسيئة مع الكف و الانصر اف عنها لها له


 الْجْمْهُور "(1)
كما أنَّ بعض العلماء ذهب إلى أنَّ ما صدر عن يوسف عليه اللملام كان قبل النبوة ،قال ابن عطية "وظاهر هذه النا النازلة أنها كانت قبل أن ينبأ عليه السلام" "() وفال ابن عانشور : " وَقَدْ كَانَ هَذَا الْحَادِثُ قَبَلَ إِيتَائِهِ النُبُو عَةَ


 من قبل همّ الخطرات لا هم الإصرار ؛الأي ما لبث أنْ ألجمه بلجام الخوف من الله تعالّى ولذا قال :"معاذ الله "، وأخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله :"كذلك للنصرف عنه اللسوء و الفحشاء"، ومثل هذا الهُمَّ لا يؤاخذ به اللمرء ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التحرير والتتوير (Y/ (Y) }
\end{aligned}
$$

ولذا لم يعاتب الله تعالى يوسف عليه السلام على ما حصل منه ،قال ابن










## (الخاتمة

الحمد لله وحد و الصدلاة و السلام على من لا نبي بعده ، بعد هذا
النطو اف مع هذه الثبه المنعلقة بنبي الله يوسف عليه الصـلاة و السلام ؛ نقف مع أهم نتائج هذا البحث ؛فمنها:
أنَّ ما حصل من يوسف عليه السلام من إيحاش أبيه بأخذه لأخيه، وكذلك عدم إعلامه لأبيه بمكانه ليطمئن عليه وهو يعلم ما يقاسي من ألم الفراق ؛ليس من العقوق؛ بل إنَّ ما فعله يوسف بأخيه كان هو الأرفق بأخيه وبأبيه؛ وليتوصل بذلك إلى اجنماعهم ولم شملهم ؛ فنظر عليه السلام إلى ما هو الأصلحَ وفَعَلَه ؛ و هو ما حصل . و الذي رجحه كثير من العلماء أنَّ ذلك -كان بوحي من اله تـعاللى ومنها : أنَّ الزعم بأنَّ يوسف عليه السلام كذب حينما فال نفقة صو اع الملك ،وقوله للعير إنكم لسارقون ولم يسرقو ا . غير صحيح؛ فإنَّ فول يوسف عليه السلام كان حقاً ؛فإنه قال :"نفقد صو اع الملك"؛ فإنَّ صواع الملك مفقود حقاً ، وأما قوله " إنكم لسارقون " فحقّ أيضـاً فإنهم سرقوه من أبيه وباعوه !ولم يسرفوا الصو اع الذي أدخله في وعاء أخيه دونهم؛ فالمناداة بالسرقة لهم هم وحدهم دون أخيه الذي أدخل يوسف الصواع في وعائه .و هذا مـا ذهب إليه ابن حزم ،وذهب بعضهـ إلى أنَّ المنادي نادى بالنسريق لهم بغير أمر يوسف. وذهب بعضهم إلى أنه فعل ذلك بوحي من الله تعالى. ومنها :أنَّ الزعم أنَّ يوسف عليه السلام خدم الفرعون وڤد نهى الله عن الركون إلى الظلمة فقد بين ابن حزم أنَّ يوسف عليه السلام فعل ذلك لأمور :
الأول : أنَّه فعل ذلك نقية للوصول لاستتقاذ أهل الأرض بحسن
تدبيره.

الثثاني : أنَّ الملك لعله آمن هو أو بعض خو اصه . الثالث : أنه إذ لم يستطع المغالبة ،فلم يمكنه إلا القيام بذلك للوصول

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن •r.r.r

للحق و إقامة العدل .
الرابع : أنَّ ذَلكَ كَانَ مُبَاحاً فِي شَرِيعَة يُوسُف عَلَيْهِ اللََّّام بِخِلَاف
. شريعتتا
ومنها : إنَّ إقرار يوسف لأبويه بالسجود له ؛لأنه كان سجود تحيـــة
لا سجود عبادة بإجماع العلماء .
ومنها :أنَّ فول يوسف عليه السـام للفتّى الذي كان معه في السجن "
اذكرني عند ربك" ليس ناتجاً عن غفلة ونسيان لكنه أمر طبعي أن يطلب
 الشَرِيعَةِ.
ومنهـا : أنَّ المر اد من قوله تعاللى :"فأنســـاه الثـــيطان ذكــر ربـــهـ "
أي الفتى الذي خرج من السجن، وليس يوسف عليه السلام .
ومنها: أنَّ الصو اب و الله أعلم أنَّ الهمَّ الحاصل من يوسف عليه السلام
كان من قبل همّ الخطرات لا هم الإصرار ؛الذي ما لبث أنْ ألجمه بلجام الخوف من الله تعاللى ولذا قال :"معاذ الله "، و أخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله :"كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء"، ومثل هذا الهّمّ لا يؤ اخذ به المرء ،

ولذا لم يعانب الله تعاللى يوسف عليه السـام على ما حصل منه .

## الفهارس :فهرس المصادر والمراجع

1) أخبار العلماء بأخيار الحكماء لجمال الدين القفطي ت:شمس الدين الناشر : دار الكتب العلمية،لبنان ط1 $1 \leqslant$ هـ
ץ ) الإكمال في رفع الارنياب عن المؤتلف و المختلف في الأســـماء و الكنــى والأنساب لأبو نصر بن ماكو لا، الناشر : دار الكتب

を) التحرير و النتوير لمحمد الطاهر بن عاشور اللتونســـي الناشــر : الـــدار النونسية للنشر - نونس ط: 19 ٪ هـ
2) النداخل العقدي بين الفرق .رسالة دكتور اة في جامعة الإمام في الرياض - غير منشورة للاكتور يوسف الغفيص
3) تذكرة الحفاظ ،لشمس الدين الذهبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط ا . V V (V) تقسير ابن كثير لأبي الفداء بن كثير ، محقق: سامي بن محمــد ســـلامة الناشر: دار طيبة طץ، • •هr ^) تفسير الثغلبي الكثف و البيان عن تفسير القر آن لأحمد بــن محمـــد بــن إبر اهيم الثغلبي، تحقيق: أبي محمد بن عاشور مر اجعة:نظير الســـاعدي الناشر :دار إحياء التز اث العربي، بيروت طا، 9) تفسير الطبري لمحمد بن جرير الطبري ، المحقق: أحمد محمـــد شـــاكر


- ( ) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القر آن لمحمد بن أحمد القرطبي تحقيق : أحمد البردوني و إبر اهيم أطفيش الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة م (1) جذوة المقتبس في ذكر و لاة الأندلس لمحمد بن فتوح الأزدي الميورقي الحَمِيدي الناشر الدار المصرية القاهرة،ط 1977 م 197 م Y Y ) در ء تعارض العقل و النقل ابن تيمبة الحر اني تحقيق: الـــدكتور محمـــد رشاد سالم الناشر : جامعة الإمام طץ، ! ! إـ هـ .

بّ ا ) الارة فيما يجب اعنقاده لابن حــزم الأندلمـــي ،تحقيــق عبــد الحــق النركماني،دار ابن حزم طا، • •\$
\& ( ) صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري ،حققه د. مصطفى أديب البغا ، دار ابن كثير ، بيروت .طّا V V ٪ اهـ
1 ) الفصل في الملل و الهو اء و النحل لأبي محمد علي بن أحمد بــن حــزم الظاهري ، مكتبة الخانجي ، القاهرة
17) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحــق بــن غالب بن عطية الأندلسي ،حققه عبد السلام عبد الثافي ، دار الكتــبـ العلمية ، لبنان ، طا، ساء (هـ
(IV V معجم الأدباء لأحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ســنـة النشر
^ 1 ) منهاج السنة النبوية لتقي الدين أحمد بن تيمية ،حققه د. محمد رشـــاد سالم ،مؤسسة قرطبة ،طا، 7 • \& اهـ
9 1 ) و فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ،حققه : إحسان عبـــاس ،دار النقافة . لبنان

