


بستم اللـه الرحمن الرشيم

## $\rightarrow 011$

اللحمد للكه رب العالمين، وأهلي وأسلم على أششرف اللأنيـاء و المرسلين، قائد الـغر المـحجلين، محمد بن عبد أله، عليه أثضل المصلاة و أتم التسليم.
مما لا شُك فيه أَن فترة السيرة النبوية هي اللفترة الفريدة في

 اللمسول إيماتأ بنهم بأن الطعن في هذه الفترة هو طعن في أسـاس اللتاريـخ الإسلا(مي، ونموذجه الذي نقاس به فتر ات التأريخ الأخرى، فالطعن في
 نجد رجلا بين كل الثخضصيات الدينية غير المسيحية وجهت الليه التهم
 الإسـلام") (r)


 - $-\Delta \left\lvert\, E 1 \cdot \frac{a-11}{}\right.$

وركزت در أسات المستشرقين على جو انب عدة من السيرة النبوية،


 تارة أخرى، وشوهت طبيعة الجهال في الإبسلام؛ فصورته آتلام المستشرقين في صورة حركة دفاعية غير توسعية، تنشأ لظروف رفاعية

قومية لا دخل للادين فيها .
وهذا الفهم أو التصنور لمبيعة الجهالد، انعكس من سوء فهمهم لطلبيعة الإسلام نفسه، فالإسلام ليس عقيدة نظرية وطقوساًا يؤديها الا,بنسان في يومه وليلته، ويبلغه الناس بوسيلة البيان فقط، بل هو "مذهـج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزهف لتحرير كل الناسه(1)، ويزيل العر إقيل من طريق الدعوء، حتى تبلِ كل إنسان على وجه الأرضن، ومن ثم لا يكره على اعتناقها. . تكره الناس حتى يكونو ! مؤمنين|(r) (r).

وفي هذا البحث الني أتطرق فيه إلى بيان وجهة نظر استشر اتية
 وأن أضيف لبة في صرع النفاع عن هذا الدين. واللهلهئي التوفيق...

$$
\begin{aligned}
& \text { () سيد ثطب، في ظلالد القزآن: } \\
& \text { (Y) سـرة البقرة، الآية: } 507 . \\
& \text { (5) سوية يونس، آية: } 99 .
\end{aligned}
$$

وتكمن أهمية ألموضوع فيئ

الـ أتصاله بشخص الرسول التارين، ودفة اللأحداث، ودخكت الأمة الإبسامامية أبواب التاريت، وسجلت حضارة عريقة عبى الأزمان، وإلىى وتتنا الحاضر.

فالطعن في شخص الرسول الحقيقة،ويمس تِلب كل مؤمن، فينبري تلمه للافاع عن تلس الشخفصية، وإبر أز صورة جهادها ني صورتها الحقيقية، بعيدة عن الشوائب الاستشر اقية والأفكار التنصيرية.
r- كما أن صوراً من الإعجاب و الشناء للكاتب وكتابه من قبل بغض الكتّاب المسئمين وغيرهم(1)، دفع الباحث إلى التحقق من صحة هذ | الحكم.

ب- كثرة الطمون ! !لاستشر اهية ني الفتوحات الإسلاممية بصورة عامة
 ألطعون ومن ثم الرد عايها بصورة منهجية علمية.

نيذة عن المنشتششوق .William Montgomery Watt.

وهو منذ سنة


 جامـتة باريس سنة . آخرين - مستشالاً في لونرية إسلامية متخصصة تصنرها دأر نشر في إحدى الندول العربية الإسسلامبية) (1)، بعض Tثـاره:

بين المسيحية و الإسلام(Y)، ومن كتبه:
1- محمد مِّهِ في
! لعصريـ،، صيد أ بيروت.

با ب- محم |لعصرية، مسيد | ، بيروت.

ץ- فضل الإسلام على الحضارة الغزبية؛ ترجمة شسنين أحمد أمين، مكتبة مدبولي.
4- Islamic Philosophy and Teheology, Edinburgh University Press, 1972.

5- Islamic Revelation in the modern world, Edinburgh University Press, 1969.

6- Free will and predestination in early Islam, London, 1948.
7- Muhammad. Prophet and states man, OxFord University press, 1965.




8- Muslim - Christian encounters, Perceptions misperceptions, London, Routledge, 1991.

9- Islam and the integration of society, London Routledge and keganpavl, 1966.

10- Muhammad, The New Encyclopedia Britanica, V12, p: 665, Helen Heming way, Publisher, 1973-1974.

## ومن مقالالته:


 lavv اللديموقِ أطية الشعبية. - ب- ومن مقالاته إللذة العربية ش- هن تارين الجزيرة المربية. £- الجدل الديني.


7- عأشة بنت أبني بكر - رضي اللة عتهـا - دأرة المعارف الإسلامية، ها/ الشع، نشر دار الفكر.

تـريثف بكتاب ((محمد في المدينة)ه(1)،
للمسشتشرق ("مونتجمري وات)،.

في مكة"، وقد عبّر الكتابان عن وجهة نظر !المستشبرق (WATT) تجاه حياة اللرسول في المدينة، هـ النقفد التحليل لأحد اث تلب الفترة.

وتناول المؤلف في الفصل الاولك تحذي المسلمين المقرشيين، وتمثل هذ أ التصمي في تطع طريق قو افل قريش اللى الشام لالحداث هزة أتتصادية لقريش في مكة، كما تـاول غزوة بلر؛ وبيّن حال المشركين بعد تلك الغزويم.

وفي النفصل الثاني:
ثشل هجوم قريش على المدينه، تذاول المستشرق فشل هجوم قريش وتمثل هذا الفشل في غزوة السسويق بقيالة أبي سفيان، وغزوة اللخندق، و أشلار إلى أن هزيمة المسلمين يوم أحد لم تكن هريمة نكى اء، كما نصر المشركين لم يكن نصراً مبيناً، ودلّل على ذلك بظو اهر ووقأثع كثيرة. وتناول في الفصل الثالث:
"فتح مكة)، الفزو ات اللتي تلت ثزوة الخندق، وهذه العزو ات كانت عبارة عن حملات موجهة ضـد بعض القبائل.

من الحجم المتوسبط.
 يشكل في صحة إرسال الرسل إلى المؤوك، ويساق بعض وجهات النظر الغريبية في نقد تلث الرو ايات، ثم أخذ يبين الحالة السياسية في مكه، وتفنق وجهات الانظل بين رجالاتها مما مهد لفتّح مكة بطريقّة سلمية لم تشـفك فيها الدماء.

تثم تتاول ثتت مكه، وبئُ العو امل التتي ساعدعت على خضوع مكة الملمي للرسول
 و اعتبرها تعزيزا لفتتح مكة. وتنّاول في !الفصل الـ ابع:
(توحيد العربب" النظام القبلي في تبائل شبه الجزيرة العربية، وبيّة سياسة الرسول وعزا هذا النجّا إنى عوامل منها: انهيار الدولثيني البيزنطية و الفأرسية، واللى عدم وجود مسيحية عميقة الجذور تو اجه الزحف
الإسـلامي غي شبك الجزيرة الـعربية.

وتنتول في الفصل الخامسن
"اسياسة المدينة الداخليةه" العناصر اللناقذة المؤثرة في المجتهع

 اللـة عليهم، التي هيها مخالفة لأو امر اللهكه و أوامر رسولنه، هشيرآ بمجموعها إلى وجود معارضة إسلامية بين صفوف الصحابة ضد - الرسول

الفصل النسادس:
"همحم واليهودن، بيّن فيه المؤلف الوجود التاريخي لليهود في المدينة، وساق وجهات نظر غريبة حول ذلك الوجود، ثم بيّن محاولات

الإسلامي على غر لير الدين 'اليهودي.

ثم بيّن نضال المسلمين الفكري ضد الليهود، وبيّ أن اليهود كانو ا يمثلون تحدي للفكر الابسالامي في إلمديته، واستلزم ذللك النضال المادي

تجاه إليهود.

الفصل السابع:
"معالم الدولة|لإسبلامية"، تثأول دستور المدينة بين الرسوله و المسلمين و اليهود، ثم أفريد عنو أنا لصدة ألوثيقة، ثم بين مكانة
 ومغهوم الأمـ، ثم أخذ يبيّن القو اعد الاقتصادية التي أرساها الإسطلام و وأثرها ني المجتمع المسلم. وفي الفصل الثامن:
"إصالاح البناء الاجتمأعي"، تناول فيه المستشرق حماية الحياة و الملكية، وتناول كثيراً من التشريعات الإسبالمية، وربطها بأصول جأهلية قديمة، ثم تطرق بشي: من التفميل إلى نظام اللزو اج، والعاثلة في الإسعلام، و الجو انب ألاجتمأعية في ذيجات الرسسول وفي الفصل التاسع: "الدين الجديد"، تطفِ المستشرق إلى المؤسسات الدينية في
 بشيء من الاليجاز، ثم تناول موقف الإسلام من المسيمية وألوثيثية
وفي العصيبة في شبعه الجنزيرة.

الكتاب بإير الد هلاحق عديدة.

## :

O مسيقتصر الباحث في هذ! الموضوع على توضيح موقف المستشرق


O كما سيقتمر الباحث على أهم اللززو ات الو الردة في الكتاب؛ وهي تلك الثزو إ التي بدر استها يتضتح للباحث المنهع العام اللدي انتهجه

يتمثل منهع إلبحث في الانقاط التالية:
1- سيعتمد الباحث على المنهـه الُوصفي متمثلا في عرض آلـ
المستشرق و المنهج التكاريخي في تحليل ونقد تلـ الآل اء.
r- سيحتكم الباحث في نقده لمنهِ المستشرق ومو اقفه وشبهاته إلى الثابت من الرو ابية وألرأي الشنرعي.
r- سيعتمد الباحث على منهع المحدثين في نقده للرو ايات التي اعتمد عليها المستشَرق.

 الالستنُر اثية في ني استها لتلك الغزو ات، ومن تلك البحوث: 1- بحث حول فزوة بني تريظة، للأستاذ سـيد أحمد الاككبر آبادي(1): تناول غيه البّاحث موقف الئيهد من الدعوة الإسبلامية فئ الفترة
 والمؤامرات أمام انتشأر الإسلام وأستقر اد المضنع اللأضئي في
 مشروعية تلك المو اتف النبوية تجاه طو ائف وقبائل اليهود، اللتي نقضت اللعه وتلبت ظهر المجن للإسسام و المسلمين.

وتناول بشيء من التفسيل غزوة بني قريظة، وبالأخص مشروعية
 هع المسلهين في أحلك الطُوفـ و أصعب المو اقف - ثي غزوة الخندق. وسساق بعض آراء المستشرقين حول عدالة هذا الجزاء؛ ومنهم المستشرق WATT]]، وتناول بشيء من التفصيل عدد القتلى من بني

قريظة في ثتك الفترة.<br>وخرع بالنتائج التالــة:<br>1- أن رجال بني تريظة ما تثلو<br>Y- أن عدد التملى منهم لا يبلغ أريعمائة البتة.




وقد أفدت من البحث خامة في تضية عدد القتلى من بني قريظة، إلا أن الدر ! سهة لا تزتبط بموضنوع البحث ارتباطا كاملا.

كما توجد در اسات حول منهج المستشرق [WATT]؛ هن خلال كتابي "محمد ني مكة" وهذه المناهج !لتيّ اتبعها [WATT] في كتابه ينطبق كثير منها على كـابك "محمد في المدينة"، ومن هذّه اللا اسات: 1- المستشرقّون و السيرة النبوية:

بحث مقأرن في منهج المستشوق الكبريطاني المعأمر "مونتجمري و ات" اللدكتور عماد الدين الـفليل(1) تتأول فيه الكاتب بحض الملاحظات الأساسسية لدر السة السيرة اللنبوية خاصصة فيما يتعلق بالعلاتة بين
 عن الوحي، لدر اسـة غير موضوعية، ولا تمثل. الو إتع الحقيقي و التفـبير الفعلي لحو اكث السسيرة النبوية. كما تناول تطور الموقف الغربي هن اللسيرة النبوية خلال القرون الويسطى وإلى العصر الحديث، ووضع مناهع وخمعائص كل موتف خـلال اللتاريخ الأوروبي، ثم أشار إلى ألم المثاهِ القديمـة كانت تتميز بتجاوز ات منهجية كبيرة تمثلت ني السب و الشتم اللسييرة وصاحبها مأيه أفضل المـلاة و السـلام. أما الموقف الأوروبيي الحديث من السيرة فلم يتغير ولا "يتعدى)



التشذيب و الكتهذيب، وتجاوز كلمات الفحش و !لسباب، أما المنهع فقد


ثم أخذ يبيّن بشض الثغر ات المنهجية لهذه البحوث، وحددها فيا
ثلاثة هناهـئ
أولا: ألمبالغة في الشك و الافتر اض و النفي الكيفي و اعتماد الضنعيف و

ثانيا: إنسقاط الرؤية الوضعية العلمانية والتأثير ات البيئية المعاصرة على اللوقائع الكتاريخدة،.

ثالثأ: رد هعطيات المسيرة النبوية إلى أصول نصر أنية أو يهودية. ودلّل على كل هنهع من تلك المناهع السابقة بأقو ال ولر اء لبحض المسشتشرقين.
 غيره من المستشترقين، وذكر التتاريخية ويحسب لصالحه أنه لا يفترض أو يعتنق رؤية محدلد سلفاً، ويأتي اللى التاريخ لكي يعيد تركيبه وفق رؤيته تلك، ويـاليع وقائعه مما يجّلها تنسـجم قسراً مع مقولات المذهب؛(r)، و الـحقيقة أن هذ ا إلحكم هيه نظر، فالمستشرقي [WATT] لم يسلم من تـلك المنهجية المتمثلة في اعتاق وجهات نظر مسبقة و أحكام سالثفة، ومن ثم لميّ أعناق الحو ادث التاريخية المدروسة لتتلاعم وذلك الحكم

[^0](لسابت، وعلى ذلا أمثكة كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:

 تـحاكي الديانة الـيهودية و النصس انية.

وقد أشلار اللكتور عماد النين الخليل البى هذا اللرأي، و أن
 صر أحة على ذلك من كتاب المسـتشرق "محمد في مكة٪(1). وقد أشـارت الكاتبة "مريم جميلةه(r) ألى هنهجية Islam and the Intergration of Society
 والأفكار المسبقة السيئة لـهذ| الكاتب*(r).

ورغم تلك الملحوظات فقد إثدت كثير|" من هذ ا البحث، وخأصة فيما يتعلق بمنجوبة (WATT] ، غي لمر استه للنسيرة، حيث حدل المؤلف منهجين



 رطلتي من الكفر إلى الايمان. تصة إسلام الكاتبة الأمريكية "مديم جميلخة)، نشر الـختال الإسإلذهي

Islam and Orientalism: 98, El Matbaat Ul Arabia. Lahor. Pakistan, \&

1- النزعة ألشكية و الافتر اضص والنفي الكيفي.

ودللّ على كل منهع بأمثلة هن الكتاب ألمذكور؛ تشير في هجموعها ألى
 ويتضّح من الترض السابي لجبث الدكتور مماد الدين الخليل مدى
الإتغاق و الاختلافـ بين بحث المؤلفـ وبحثّي.
r

 إنى ثالاثة أقسام:



世- الفقو بين المنهج الذي أدعاه [WATT] و الذي سلكه في الو اقع.

ثم أخذ المؤلف -حظهة الله - يوضتح بیض التساؤلات التتي أثرارها
 بمنهجه اللني الدعاه وبين دنجج؛ اللني سلكه، والمتمثل في اللعمانية، و المـادية، وأتباع الظن، وعدم الثقة في علماء المسلمين وعامتهم، ولتُصصب ضد النعوبِ و المسأمِين..

ودلّل ألمؤفت على تلـ المناهـج بأمثلة هن كتابه، تشتير فيي مجموعها إلى المناهـه السـابتة.




ويتضتح مما سبيق أن شذه اللن اسـات السـابقة لـوا الرتباط بالموضوع، ولكنها لا تستوعب بحث ألموضنوع كاملا بالقدل الذي يغني عن لـو أسته في هذا البحث، كما أنها لمُ تركزّ على معالجّة النغزو ات معالجة كاملة، وتحديد رؤية المستشتروّ وموقفه هنها .

미
ロロ
$\square$

# lill 



> 1- تعريف الجههاد.
> Y- براحل الجهالد.
> با غايات التجهال.
> ؟- من آدالب الجهاد.
> ロロロ

تعريغ الـجهـأل :





هراحل تشثشريع اللجههاد:
يوجز أين القيم في زالد المصعاد(r)، المر أحل التشُريعية للجهان
هيّون:
"أول مـا أوحي إلي؛ ربه تبارك وتعالنى: أن يقر أ باسـم ريه الذئ خلّي، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقر أ في نفسـه، و'م يأمره إن ذالك بتبليع، ثم أنزل عليه倍 أذذر من حوأنه من العربس، ثم أنذل الععرب قاطبة، ثم أنذر العالمين، غأقام بضي عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويئمر بالكف

 الله، دتحرير الابنسانية: 17 ، مطابيع الرشيد.

ب) ص ז

$$
\text { - } 19 A T-\rightarrow \mid E \cdot V \text { b }
$$

ثم أذن له غي المجرة، و ألذن له في القتال، ثّم أمره أن يقاتل من قاتلـه، ويكغ عمن إعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتّ يكون الندين كله لله، ثم كان الكفار معه بعد الأمل بالجهاد ثلاثة أقسام: O أهل صلـح وهدنـة. 0 O و أهل ذمة.

 بقتال من ثقضض الُحهد، و أمره بقتال أهل الكتاب حتى يدفوو ا الُجزية أو
 ومسالم له ( أهل ذمه) ومحارب(1).
ومن هذا العرضض يتضسح من طبيعة الجهال ما يلئي:

1- التلازم بين الإسلام و الجهاد، وأن القصور في فهم طبيعة أحدهما
يفضي الـى سوء فهم الآخر.

فالإسـلام "لم يكن إعلاناً نظرياً فلسـفياً سلبياً، وإنما إعلانـأ حركـاً، و اقعيا، إيجابياً،... فالبيان [وسيلة] تو اجه العقائث والتصور ات،


ولا يتصور أن يكون ديناً عالمياً شاملا يو اجه العقبات المادية،


P17AO

كالأنظمة الجائرة - التي تمنع وصول دين الله إلى عباده - بوسيلة البيان فعط، بل لا بد من الجهاد، لاز التة العقبات عن طريق الدموة إلى الله - عز وجل - ولايصال شسع الله إلى الا,نسان في أي مكان.
r-r المرحيةَ الملائمة لكل زمان ومكان:
غمن طبيعة الجهاد الإسلامي ملاءمته لظروف الو اقع؛ "افمن كان من المؤونين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضصف، فليعمل بآية الصبر و الصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله، من اللذين أوتو الكتاب و المشركين، و أما أهل اللقوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون غي الدنّ؛ وبآدية قتال الذين أوتو! الكتاب هتى يعطو ا الجزية عن يد وهم صـأغرون4)(1). (( فالإسلام لا يقابل الو اتع بنظريات مجردة، كما أنه لا يقابل مر احل

هـا الو اقع بوسائل متجمدة) (\%).
r- علاقة المجتمع المسلم بساثر المجتمعات الأخرى:
وتقوم هذه العلاقة على پأساس أن الإسلام لكه هو الأصل العالمي
الذي يجب على البشرية كلها أن تُيء إليه، أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف للعوته بأيي حائل من نظام سيأسي، أو قوة مادية، وأن تظلي بيثه وبين كل فرد يختأره أو لا يختاره بمطلق إر ادته، ولكن لا يقاومه ولا


$$
\begin{aligned}
& \text { - مشر }
\end{aligned}
$$

يـاربه، غإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقأته حتى يقتله، أو حتى يعلن أستسبالمة4) (1)

غايــات الـجهال الإلسـلاكيي: من غايات الجهاد الإسلامي:

1- إز الة الـعقبات من طريق الدعوة؛ يقول اللـه تـدالى:


 القدير... ولولا دفع الـله الناس بعضهم بيعض .لهـمت صو أمع وييع وهلو ات ومساجد يذكر فيها السم الله كثير|' وليتصرن الله من ينصره إن

 و المستخعقين هن الرجالل و النساء و الولدان الذين يقولمن ريتا أخرجنا هن هذه القرية الظالم أهلها و جعل لنا هن لدنك ولياً واجعل


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

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 ) سويزة النساه، الآية: Vo. }
\end{aligned}
$$

؟- تمحيص المؤمنين ومحق الكافرين واصشطفاء الشهئاء(1)، لقوله تعالمى: بين النأسن ولمعلم اللـك الذين آمنو | ويتذذ هنكم شثهد اء و الله لا يحب
 - - النتمكين لدونة اللإسلام في الأزض لإقامه شريعة العدل، يقول الله تعألى: غأذن للندين يقاتلون بأنهم طلكو أ وأن (الله على نصرهم لقدير... اللنين إن مكناهم في الأرضن أثامو| الصـلاة وآتو اللزكاة و أهرو ا بالمـعروف ونهو| عن المنكر ولله عأقية الأمور|\$(Y).

هن آلابب الحههاد الإلسلومي: لما أتبط الجهاد إلإسلامي بغاية عظيمة وشـاميا، وهي تبليغ شرع الله ونشر دينهه كان لـهـ| الارتباطط دور في وجود عامل الأخلاق في الجهالد الإسالممي، فتميز الجهال بأخلاقيات ومغات ارتفعت به عن صفات
وسـمات النحروب الاخخك..

أهر الله عز وجل - عباده المجاهدين بعدم الاعتداء في القتالّ، غقال:


1) أحد بن نصراللـ المصنري؛، الثمراة الجيأد ني مسائل فته الجهاد: بr، نشر ثالر غلنسطين

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text {. } \\
& \text { (4) سورة الحع، 1لآتة: } \\
& \text { ؛) سورة اليقرة، الآية: •19. }
\end{aligned}
$$

والعئول، وقتل النساء، وإلمبيان الـدين لا رأي لـهم ولا فتال غيهم؛ و اللرهبان وأصحاب الصو امع، وتصريق الأشجار، وقتل الميوان لغير

 بسم الله، وني سبيل !الله، وقاتلو ! من كفر بالله، ولا تمثلو أ، ولا تغدرو ا،




البر(₹).
 [من نرق بين و الدة وولدها، فرق الله بيئه وبين أحبتّهيوم القيامة ](0).
 وا اقع جهادهم أنمونجاً يحتذى، وتطبيقأ علياً لما تلقوه ورأوه هن
 رضي الله عثه - حأهر إلمسلمون المدينة، ورُمي لأهل المديتة بالأمان



$$
\begin{aligned}
& \text { قوصميته إئهم بآدأب الفزو ونميرشا: }
\end{aligned}
$$

 O) أخرجه الإمام أحمد. في سسنده: ET/0.

من عسكر المسئمين، ثلم يفجأ المسلمون إلا و أبو ابهجا تفتح، فأرسل المسلمون لأهل المدينة أن مالكم؟ نهال أهل المدينة：رميتم إلينا بالأمان فقبلناه، غقالو أ ها فعلناه؟ فنسأل المسلمون بعضههم، فإن أ عثد من عبيد المسلمين هو اللذي أرسل إليهُ بالأمان، فأمسك المسلمون عنهم؛
 تكونو أوفياء هنَى تفو اء ما دمتم في شك أُجيزوهمء ونو ا لهمه فوڭو كهمه و انصرفو ا عنهم（1）． وهذا غيضن من فيض العامل الخلقي ثي البهأل الإسلاممي، ولا غرو؛ فالقتال في الإسـلام ليس مطلوباً لذاته، بل لتحقيق غاية عظمى، إذ｜ ｜استعصى تدقيتها إلا بهذه الوسيلة．

#  <br> مو <br>  

وفيه أربعة مباحث:
 O المبحث الڭاني：موتفه من غزوات الريسول



ロロロ
ロロ
$\square$

## Jgill

#  

المطلب الأول：موقفه من طبيعـة الجهبال الإلسـلامي

المطلب الثاني：المناقتشة والــــــــــردود

ロロロ
口ロ
$\square$

## 

:IWATTI OHA
ज0

صقر المستشري زعيم سيأسي، يهلفـ إلى بناء امبر اطورية عربية تحت سلطته، فزعم أن


 الزعماء

واننكس غهم [WATT] لطبيمة الإنسلام على طبيعة الجهاد الإستلامي، فلقد تصو أن الإسـلام دين قومي، خاه بالعرب وحدهم، وأن
 فمن ذلك قووله:
"يتفق هذا المشروع مـع الفكرة العامـة القألة، بأن كل نبي يرسل إلى أمة معينة، فيكن محمد تد أرسل إلى العربي( \&).

و ألقى هذا اللهم بظاله على فهم المستشرق لطبيعة الجهالد

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المصدر الـسـايق، ص MEA. YEA }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { § ) }
\end{aligned}
$$

الإسـلامي، وأنه جهاد من أجل توحيد الجزيرة العربية، تحت سلطةّ
 المتضمن لدعوة الملونٌ والرؤسأء من غير العرب، أخذ المستشرق يشكك في صحة تلك الرسائل، فيقول:
 الإسلام و الاعتر اف بمحمد كزعيم ديني، لأنه لا يمكن تصور إمبر اطور

 قديماً، فمن ذلك قوله:


 "وهكذ! افتتح دو الثزوأت التي لا تختلف مطلقاً عن الفزو ات الوثنية)( )
(1) المصدر السابق، ص Tr .TAA : : Y (Y (Ta7q-|AAT) H. Masse (ץ





## 

بعد العرض الموجز لطبيعة الجهاد في الإسلام، يتضح سوء فهم
!المستشرق لتتل !ا!طبيعة..



 ولو كان زعيماً كفيره من الزعماء ما رفض عرض كفار قريش الزعامة والمال و الجاه عليه، غذلك طريق أيسر - لو كان يبحث عن

الزعمامة - اللوصول إلى الملك و الرئائة.
وهذا ما أشار إلثه [WATT][ نغسه في أحد كتبه(r) بقولّه:
 أنهم يعترفون بطموحه، غير أن رفضه لثالك وتصرفاته في مكه، تجعل من المستبعد أن يكون الطموح السياسي هو اللدافع لأممالهة.


على صدة الرو إلة، و المرو إية حسنة إن شاء الله(ب)، فيسقط بذلك زعمه.


> الـمـرئة.
" (r
Y) قال الششوكاني - رحمه الله -


 ومن ذللك المرض الموجز لُطيعة الإبسلام وألجهاد، يتضّ سوء فهم [WATT] [لمسيعتيهما، وخطؤه في ڤصرهما على أمها دون أخرى، فالإسلام دين 'البشرية كاها.. يقبل منه ه .

وشرع الجهاد لاز الة العقبات المايدية من طريق اللدعوة الإسلامية، فاكتسب الجهاد صفة العالمية من طبيعة الإبلالم نفسه، فهو يشرع ضد أي أمة مهما كان جنسها أو دينها أو لغتهاء تقف أمام بلوغ دين الله

لل!إس.
 اللعربية، منسجمة مع طبيعتي الجهالد الإبسلامي، ونغيها أو التشكيك فيها لن يغير من طبيعة الجهاد شيئأ، فهي ثابتة صحيحة(T).

عبد

 C الـة


$$
\begin{aligned}
& \text { والقبيص ني الحربة: 98/9. } \\
& \text { (Y) سودة آل عمرانٔ، إلآية: A0. }
\end{aligned}
$$

 ;
 والنهب عند اللعرب، فهو جهل تام بطبيعة وأخلاقيات الجهالد في

 وأهد اف ويوأعث و أخلاقيات الجهاد الإسلامي تختلف تماماً عن أهد أف ويو اعث و أخلاقيات حروب العرب فئ الجاهلية، و التي يمدق على كثير منها وصف السلب والنهب، تحروب العرب قديماً كانت ذإ طابع تبلي؛ يكِن عامل الولاء للقّبيية عنصرأ أساسياً تقوم عليه الحروب؛
 ولما جاء الإسلام وجّه ذلك الشهال إلجاهلي توجبها إسلألمياً سامياً، فقد

 تجد توماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يو أدون من شالد اللها وسسولّه ولو كانو ا آباءهم أو إخو انهم أى عشيرتهم....(3)، وكان لهذا الولاء أثره

左 (1.A/7



ومظظلوماً 9 /

في واقت 'لجهاد، فهز| مصعب بن عمير رضني اللهه عهة، مر على أخيه في غزوة بدر - أبي عزيز بن عمير، وهو في الأسر فقال مصعب لآلسره من المسئمين: شد يديك به فانِ أمهـ ذات متاع، لملها تفديه متك، فقال أبو عزيز: يا أخي هذه وصاتك بي؛ فقال له هصعب: إنه أضي دونك(1)، أما بو اعث حروب العرب قبل الإسلام، فقد كانت بعض إلحروب تنشئ لأمور دنيوية تافهة، تستمر الستين الطؤله، فمن تلـ الحروب المشهورة: "د أحس والغبر اء"، وكانت بين عبس وذبيان، حين تر اهنا "قيس" من عبس، و "حذيفة" من ذبيان، على سباق بين خيلي قيس وشما "د احس و الغغبر اءء"، وشيلمي حذيفة وهما "الخطار و الحنفاء، فلما كان يوم اللسباق أقام حذيغة رجلا في الطريق و أمره أن يلطم وجه داحس إن ا هبطت الو ادي؛ ففعل الرجل، فادعى بنو عبس الطلمّكهقامت الحرب بين | القييلتين لسنين طويلة(ب)،

ومن حروبهم المشهورة، "صرب ا'نبسوس" وكانت بين "بكر" و "تغلب"
 "جسـاس" من بكر، فقتل "جساس") " "كليبا"، انتقاماً لناتة جاره، فبارت الحرب بين الُميين أربعين سنة، تتل غيها خلق كثير(r).

ولا شثك في أن تلك البو اعث لا تتفق هن قريب أو بعيد مع بو امث
وغايات الجهاد الابسالامي( (5).

1) انظر: البن هشام، السيرة النبوية، ب/ ro.


$$
\cdot r 19 A \%
$$

" انظر: المصدر المسابيت، (TIT/

وكانت بعض صروبهم تتنثأ لأهد اف اقتصأدية بحتة مثل حرب "الرتم"] بين "عامر بن صنصصية" و "عمثان" ومثل "يوم سالحوق" بين يني ذبيان وعامر(1)، وغيرها.

كما أن أخلاقيات حروب المعرب قديماً لا ترقَى المى مستوى أخلاثيات الجهأد الإسعلامي(r).. وخير دليل عنى ذلك "حرب الفجأر" بين "كانانه" و "اقيس عيلان" ونسميت بالفجال لن ألحيين استحملا نيج(المحارم(Y).

فمما سبق. يتضّح أن وصغ [WATT] اللجهاد الإسلامي بأنه صورة من صور اللسلب والنهب عند العرب؛ أمر يتتافى وطبيعة الجهالد الإسلاممي، ويدل على جهل - أو تجاهل - لأهداف الجهاد ويو اعثه و أخلاقياته، ويتضت خطأ ذلك التصبر عند مقارنة بو اعث و أهداف وأخلاقيات الحهاد. الإسلامي ببو اعث وأهدأف وأخلاق الـحروب الجاهنية أو الوشندية.

## בםם व $\square$





به انظل: البن هشام، المسيرة النبوية

## 

## 

المطلب الأول：الموقف العام．<br>المطلب الثاني：موقفه من غزوة بدر．<br>المطلب الثالث：موقفه من غزوة أحد．<br>المطلب الرابع：موهفه من غزوة الحديبية．

ロコロ
ロロ
$\square$

## 

## pheall $:$


 الإد ارية وكفاءتهم التجارية، وذلك لبناء الدولة العربية التي زعم أن

"فإنه [ أكنبي صنى ألله عليء وسلم] سوف يحتأع إلى كفاءأت المكيين الإد ارية، ولمهذ| فليست مهوته تحطيم القرشيسين بل اكتسابهم إلى جانبه4(1).

ويقول: "ويبدو أن محمداً كان يسعى لتحقيق هدف سنبي وهو هزيمة المكيين، وقد طهر فيما بعد أن لالمكيين دود مهم يقومون به في الجانب الايجابي من سياستهـه() ()

ودرج المستشرق على ذكر هذا اللزعم غيم دراسته لفزو ات


مناقثشة موقف اللستشرق [WATT][ العام:



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { Y) المصشئر السابق!؛ } 19 .
\end{aligned}
$$

تحطيم القرشيين أو إلى أكتساب كفاءاتهم الإلدارية، - لا بسلم ولا

 وكان جهاده فدهم لأجل هذه الكلمة ومقتضاهاء، [ أمرت أن أقاتل
 إسلام أهل مكه، لا تحطيمهم أو السععي لكسب خبر اتهم التجأرية والالاد ارية..

وصن العجيب أن ينهم [WATT] الأمور على هذا الوجه، فلو كان ما
 الطو اله، وقتل كبال تجّارشم، و أهل الخبرة و، الجاهـة فيهم، وهو ما أششار
!إليه [WATT] في أحد كتبه(H) بقوله:

إكانت هزيمة بدر كاريثة خطيرة للمكيين، فالخمسة عشر أو العشرين
من رجال مكه، ذوي النفوذ و الخبرة الكبيرة، قتل منهم إثـا عشر رجلاهاه
 مكة الرثأاسة و الجاه عليه، ولكان ذلك أيسر عليهم من معارضته وأيسر
 العقبات من طريقه.
"WATT" Muhammad Prophet and statsman: p. 124. OxFord (r , University Press, 1965.

## المطبب الـناني

## موتظه هـ مزوة بهر

## م أول: موت̄فه من تخلف بعض الصحـابـة عن الضزوة.

O ثانيـاً : موقفه من معاملة الألسـرىي..
 -ロ -

# cill linerl| <br>  

أولا: موقفه هن تخلف بِض الصحابية:



Y- ويقول ڤي همرض حديثك عن مكانة الـنبي

世حضير - وهو من اللزمماء اللنين أسلمو أمبكاً - يؤيد مصمداً بحماس للاشتز الك في الحملة، ولكن ما كالد يرى محمداً يعود منتهر|" حتى اعتذر (r)
\&- ويقول: "ويقال بأن هذ ا [سعدل بن عبادة ] تغيب عن بلر بسبب لسعة هية




$$
\begin{aligned}
& \text { Y) المصعر السابق: ror. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ؛ ) المصشر السايق: } \\
& \text { ه) المصدر السابقق: rYo. }
\end{aligned}
$$

أسيد بن حضير تفسيراً آخر، وهو أن أسيداً "علم بأن سـد بن معالذ عدوه في قيادة (عبد الأثشلل)، يتمتع بعطف محمد، راودته فكرة الاستقادة من

عدم اشتر اكه فيما يبدو له قضية خاسرةه (1).

المناقششة والردود:
1- و الزعم الأول تكهن لا دليل عليه، إلا أن المستشرق استثمر بشكل
 علاقة لها بتلك النتيجة التي توصل إليها، وهذه الرو اية هي: الثم إن أبا سغيان أقبل بعد ذلل ومن معها من ركبان قريش مقبلين من الشام، غسلكو
 معهم من الأمو ال، وبقلة عددهم، فخرجو ال لا يريدون إلا أبا سفيان و الركب معه، لا يرونها إلا غنيمة لهم؛ لا يظنون أن يكون كبير قتال إذا لقوهم، وهي التي أنزل اللنه عز وجل فيها: ووتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكمهِم(Y).
وواقع المحابة يثبت عكس زعم
 يحضر الغزوة، ككعب بن مالك(ب)، و أسيد بن حضير( (£)، وغيرهم.

(1) المصدر السابق: TVo.

 ६) سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

المعركة فهو زعم يخالف الو اقع التاريخي للفزوة(1)، و الدماء ينقضه حال الصسابة وو اتعهم، فالصحابة خرجو ا مع النبي مِّيَّهِ لملاقاة العدو بغير الستعد الد للقتاله، و أحبو ا الظفر بالعير وكرهوا ملاقاة قريش على هذه الحالةّ، وهو ما ذكره الله عز وجل عن بعضهم(Y)، ولكن هذا الكره
 وحدها، فكان لـهم الظفق بإحدى الطائفتين، التي وعدهم الله تعالى بها وهي النفير "قريش".
 المهاجرين و الأنصار، ومنها: الا نقول كما قالل قوم موسىي: وريك فقاتلا ... ولكنا نقآلّ عن يميتك وعن شمالك وبين يديك وخلفك"(\%).

Yبني على تخرهات وتكهنات لا يسندها دليل، والمستشرق أحال في موضوع تخلف أسيد بن حضير عن غزوة بدر إلى مغازي "ألو اقدي"، وعند الرجوع إلى الكتاب المذكور لا نجّ إشارة إلىى أن أسيد بن حضير لم يكن يؤيد النبي عِّبِّ في خروجه لملاقاة العير أو ألنفير.. يقول الؤ اتدي(£) "وتخلف قوم من أهل نيات ويصائر، لو ظتو ا أنه
 . Y، 7.0 0 .
 تستفيڤون ريكم...TAT/K
£) كتاب المغاتي: ז/T ، تحقيق مارسدن جونس، عالم الكتب.

يكون تتال ما تخلفو |، وكان ممن تخلف أسيد بن حضير، فلما تدم رسسول
 نفسك، ولا ظننت أثك تلاقي عدوآ، ولا ظنتت إلا أنها العير، فقال لـه رسول
 المو اقف مع النبي بَّ أحد حين انكشثف عنه التاس(1).
r- أما موقفه من تخلف الصحابي سعد بن عبادة عن غزوة بدر، فهو اتهام بني على دليل غير صحيح، فالمستشرق اعتمد - فيما يبدو - على رو أية غير صحيحة عند ابن سعد في الطبقات(Y)، تشير !لرو اية إلى أن تخلف سعد بن عبادة عن النزو كان بسبب حية نهشته وهو يأتي دور الأنصار يحضهم على الخروج فـع رسول الله كِّئ، وسأق البن سعد الرو اـية من طريق الواقدي، وهو متروك، ولالرو اية أيضأ تخالف


 و الذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها".(٪). مما


$.71 \varepsilon / r(Y$
「) كتاب الجهاد والسير،

يدل عكى أن سعد بن عبالدة تد حضر الغزوة، وهو ما اختاره البشاري في تاريخ٪(1).

وبذلك يكن المستشرق قد اعتمد على رواية منكرة غير صصيمة، وبنى عليها أحكامأ وتصور ات.

والرو الية على غرض صحتها لا تفيد بأن سعد بن عبادة كان أحد
 بل ودد فيها أنه كان يحض الأنصار على المشاركة في النزوة !"، ويذلك يسقط زعم المستشرق في تفسير تخلف المحابيين الجليلين "سعدل بن عبالدة، و أسيد بن حضير" رضي الله عنهما.

## 

 سنعيني و أسروا سبعين"(1)، وكان من بين الأسارى سادة قريش وعظماؤها، كسهيل بن عمرو، وأبي العاص بن الرييه، وغيرهم، وبرز


 على خلاف في تحديد مقد |ره.
 فدا عهم أن يـلمو ا أولا لأنصسار الكتابة|(r).

 التمر(0).

 . irar/


هروئت غزوة بدر: مrب، مكتبة طيبة، ط م .عأهـ.
(1) ه) إنظل: المصثر السائق.

فأمر بعتهم، مثل النضر بن الحارث(1)، وغقبة بن أبيى معيط(Y)، فقد كانا مبن شر عبيال الله، و أكثرهم كفراً، وهجـاء للإسلام و أهله.
 سورة الأنفال
 و| ختلف السبلف رضنو ان الله عليهم في أيتّ الر أيين كان أصوب؟ ر(فقال بعضهم: كان د أي أبي بكر، [قبول الفدية] لأنها و افق ما قِلز ألله في نفس الأمر، ولما ابستقر الأمر عليه، ولاخول كثير منهم في الإسلام، إما بنفسه وإما بذرنته، التي ولدت له بعد ـ الوقدة، ولأنه و أفق غلبة ـ الرحمة
 العتاب على الآخر ففية إشارة إلى ذم من آثر شيثّاً من اللنيا على الآخرة، ولو قلّ4( ) ،

موقف [WATT] ومناقشتشته:
زعم [WATT] أن بعض الأنسرى عمملو ا معاملة قإسيَّ في بدر، فمن ذنك قوله: "وقد عومل أسير أو أسير ان يشلدة وقسوة"(ه) . ومن ذلك قوله:لباء مسلم بأسبير فرآه جماعة من المـهاجرين الذين
(1) انظظ: البداية والنهاية، البن كثيي: r/r. Y) انظر سنن أبي داود، كتاب الجهاد : باب في قتل ـالأسير صبرأ r) سورة الانْفال، الآيات: Y7-79.
§) ابن حجر، فتح إلباري: MO/V.
ه "همصد في المدينة") صلى الله عليه وسلم: •T.

كانو | يكرهونه فوثبو| عليه فقتلوه، وهكذا ضاعت الكقدية على الُرجل الـذي أسره، (1).

وهذا زمث يدل على الميدة عن الموضوعية و النز اهـة العلمية، في
 للمسلمين في بدر يمعاملة الأسرى هـعاملة حسنة، وبامتثال الصحابة لتكّ اللوصعية، أْما بشأن الأسير الذئ رآه بعض المهاجرين فقتلوه فهو أمية بن خكف، و المني قتله بلال بن رباع(Y) و المسشثيقي أغغل سبب الكر اهـة و البغض/وهو تعذيب أمية بن خلف لبلال بن رباح في مكة(ب)، فقل ذالق منه أصنأف العذ اب و أشكالنه حتى اششتر |ه أبو بكر مثن.
 يحتفظ بالأسنى حتى دفع الدية، أما الذين كاتوا من تبيلته أو كانت تريطهم علاقة ها بالمسلمين، وكذلك الذين لم يكونو| متنفذين ولا ألغنياء تدفع دياتهم، فكان يطقق سر احهم بدون دنع الدية(\%)، وهو زعم يـخالف الثابت من الرو ايات، غالنبي ئْتِّ عندما الستشاره أصحصابه ني ثد |ء العباس وقالو |:لالفلترك لابن أختنا عباس ثد أهه، ثال:

> (المصدر السـايق: <









و [WATT] يلمز - وأن لم يصرع ثيما يبدو - जصـة فد اء الأعاص بن
 فكان من بين الأسـارى، فأرسلت زينب - وكانت غي مكة - فد أهه مـ قلالدة
 ر أيتم أن تطلقو ! لها أسيرها وترلو ا عليها الذيى لـها فافعلو ا، فقالو |:

 فد أ العأص بن الرييع، وكان الألىى بالمستشرق أن ينظر لمها من جانتب آخر وهو جانب الرحمة عند النبي ئلئ، وجانب الوفاء لزوجتّه خديجة رضني الله عنها و أرضاها.
( )

$$
. r 1 r . / V
$$

(Y) ابن حجر، هتح لالباري: NT/
 بد

# المطبلب المثاني <br>  

م أولا：هوتفه من انسحـاب المنافقين． O ثانياً：موڤفه من هزيمة المسلمين ونصر المشركين．  م رابِعاً ：موتفه من نتيجة الغزوة．<br>ロロロ<br>ㅁㅁ<br>$\square$

## :


 المشركين عند دخولهم إليها، وأشار عبد الله بن أبي سلول - رأس


 وخرج، غلما رآه الناس قالو 1:أستكرهناك ولم يكن ذلك لثا، ثإن شيئت

 أهصابه|(M)
 وعصاني؛ وما ندري علام نقتل أنغسنا ههنا يا أيها (لناس، [و اتتعهم بعض الصحصابة يذكرونهم بالله، فقال المنافقون ا: لو نعلم أنكم تقاتلون مـا




§) المصدر الالسابق



## أثشئمناكم، ولكنا لا نزى أنه يكون هتالـ (1).

 وقيل لهم تعالو| قاتلو| في سبيل الله أو ادقعو ا ثالو ا لو نعلم كتال又 لاتبعناكم هم للكفر يومئل أقرب هنهم لإليهان يقولون بأفو اهـهم ما ليس فـي


موقف [WATT] ومنآقتشتة:
تميز موقف المستشنرق [WATT] من فعل المنافقين يوم أحد بالتعاطف واللين، وإيجأد التبرير ات لانسسـابهم وخذلاتهم للنبي و أصصأبه، فمن ذلك تولـه:
"ويمكن اللقول بأنك [عبد ألاء بن أبي] انسيب بالاتقاق مـع محمد
للكفاع عن المكان الئيس [ [المُدُينة ] ضل هجوم مبن العدو منتظل"(M). وهذا الحتمال وتكهن لا دليل عليه، بل سيرة عبد اللـه بن أبي بن

 فيها، ومو اتفه ضد الندعوة الإسالامية معلومة، اعترف بها المستشرق في هو اطن كثيرة من كتابه(!) ومنها فرحه وسروره بهزيمة المسلمين يوم أحد)
(1) ابن هشام، السيرة النيوية

(r) "هحعد في المديتة") صلى الأه عليه وسلم: غr.


## 


هناك بجو ار المعركه مطل على ساحتها، و أمرّ عليهم عبد الله بن جبير رضي اللـه عنه، وتال: الا تبرحو | وإن د أيتمونا ظهرنا عليهم، فلا تبرحو ؛ وإن د أ يتموهم ظهرو | عليتا فلا تصينونا"(1). فلما التتى الجيشان كانت الد أئرة المنسلمين فمي أول الأمر، وهري المشثركون نانتهب المسلمون معسكر المشركين، ولما رأى ألرماة غر ار |لمشركين ثالو |: النغيـة اللغنيمه، ونزلو ا من الجبل، فقال لهم عبد الـله
 الرماة تلك الْخلة دخلت خيل المشركين من ذلك الموضتع على جيشع المسلمين، وصسخ إبليس أي عباد الله أخر أكمَ فرجعت أولاهم فاجتدت هي و أخر أهـ، و ألتبس جيش المسلمين بجيش المشثركين، فصصل القتل في المسلمين(r).

ومما زالد في النتشأر الفوضى بين صفوف المسطمين؛ وانهيال

هن أسنبـباب هزيمة المسلمين يوم أحد:
=

(\% المصدر السابق:
(H) المصدر أسابق:


1- معصية الرماة لأمر النبي
يقول الله تعالئى:
 تصبون....
r- ب- إيثار بعض
وإليه أشار !لأك عز وجل يقوله:



ب- غر ار كثير من المسلمين عن النبي
يقول الله تعالى:

 اللأهُ غمين أثين خأصةه|(0).

 - 1917 AlE.V b





ثمن تل الآنسس:



 Y- تُشطنط الُمشثركين:

المكيين وهجوم خيالتهه أمر "لم يكن من وحي الُساعه، بل كان جزءا" من


و أشـار [WATT] في الحاشية إلى "مـفازي الو أقدي" وعنذ الرجوع إليها لا نجد فيها ما يؤيد زعهه السابقّ، فقد ذكر الو اقدي أن د أفع بن خذيع تالٍ غلما انصرف اللرماة وبقي من بقي، نظل خالد بن الوليي ألى خلاء الحبلل وقلة أهله، فكر بالخيل وتبعه عكرمة في الخيل"! \&)، ثم إن الم طريقة انسدأب المُشركين لا تتل على أنها خطة مبيتة، فقد فرو ا ونركو
(\$)

نساءهم حتى أصبشو| مرضة للسسبي، وهذا أمر تأنغه النفس البشرية، فضـلا عن العربية..

يقول الزبير بن إلعو أم: "و الله لقد د أيتني أنظى إلى تدم هند بـن
世- يقول TWATT]:?ولا شك أن انحطاط المغات العسكرية عند

 أحد، ومع ذلك كان اللنصر للمسلمين، كغزوة الخندق، وفتح مكة، وغيرها . وبعد استعر أض موقف ومناقشتّ، يتضح وبجلاء أن الأسباب الحقيقية وداء هزيمة المسلمين هي ما ذكرته الآيات ونمت عليه الأحاديث والآثأر، وهو الذي ينسجم مع
و اقع و أحد اث الـغزبوة.'

## 

بعد انقضضاء معركة أحد، وانشدال الستار على أحداثهها المؤلمة،
نزلت الآيات من سورة آل عمر ان، فيها تسلية وتعزية لمصاب المومنمين، وفيها تمديذ لعو امل اللهزيمة و أسبابها، وفيها جملة من الحكم والفايات، ومنن موضوعات الآيات التي نزلت:

() ابن هشام؛ السيرة النبوية، Mr/r.


Y- Y تعريف المؤمنين بسوء عاقبة المعصية، و أن ما أصابهم هو من عند



\{- أتخاذ الله الشهه أه، وبيان ما أعد لهم في الآخرة، كما في الآيات:

0- تمـحيص, المؤمنين ومحقو إلكافرين، كما في الآيات: (. 7- توبيخ المؤمنين عنى انقلابهم على أعقابهم عندها سمعو ا صوت اللنبي
V- V تولمي الله عن وجل المؤمنين بحفظه وتشيته لهم أولا، ثم عفوه عنهم أخيرأ، كما غي الآيات: (loo،1YY)،

موتف [WATT]] ومناتششته:
زعم [WATT] t أن مقاطع الآيات التئتزلت توحي بتفسير آخر؛ "فهي تظهر أن المسلم العادئ بعد أحد أستغرق في تلق روحي عميق؛ لأنه وجـ أن بعض هـتقد اته المفضلة ثد انهأرت٪(1).

عند مرض كلام المستشرق !السابق على هوضوعات ومعاني الآيات، التي نزلّت بعد غزوة أحد، لا نجّ إشارة - من قريب أو بعيد - إلى ذلك القلج المزّعوم، ثم أي هعتقدأت تلا ألتي انهانت ثي نفوس الصحابة

E1. (1
 ومثئت للصحابة بعض أمور العقيدة، هسل أمر القضاء والقدر، و أن مـا

 شؤم المعصية وعاقبة الفشل و التثازع. . وهو ها وعأه الصحابة رضو ان

 خر اسان ويحنرهم من مغبة الننوب، وتغير اللنفوس، و أن اللهَ لا يغير ما بققم حتى يغيرو ا ما بأنفسهم(1).

فالمستشثرق [WATT] بنى حكمه (أنهيار بعض المعتقد ات المفضشلة في نفس المسنـم) على هقدمة غير صحيحة، (أن الآيات توحي بقلق روحي حدث في نفس (المسلم).

## 

كان موقف [WATT] فيه شيء من الإيجابية وذلك فيما يتعلق بنتيجة المعركة، تمثل هذا ألموقف ألإيجابي في تصليل مكاسب المعسكرين وإثبات حقيقة مفادها، أن معركة أحد لم تكن هزيمة تامة للمسلمين، ولم تكن انتصاراً مبيناً للمكيين، فيقول:
"و أخيراً يجب إعادة النظر في التأكيد بأن معركة أحد كانت هزيمة هنكرة للمسلمين ونصراً مبينأ للمكيين"(1) و ا†خذ يؤيد حكمه ذلك بأسباب وحقائق تشير في مجموعها إلى أن أحداً لم تكن نصراً مبياًا للمشركين، ومن هذه الأسباب:

ا- أن الهدف الاستر |تيجي للمكيين كان القضشاء على الاممـة الإسلامية لا أكثر ولا أقل ولُم يحققو الهذا الهدف(Y).
 الرئيسية التي يقوم عليها بناء المدينة الرئيس(٪).
(1) "محمد ني المدينة)" ملى الله كليه وسـلم: . Y) انظر: المصدر السابق: K「.世) انظر المصدر السابق: Tr\&.

## 

## 

○ أولا: موتفه من سبب الغزوة.<br>م ثـانياً: موقفه من إسلام أبي جندل سهيل بن عمرو.


-
$\square$

## 

## -


 يقول الله تعالمى: العلد صدق الله رسوله الرئيا بالحق لتدظلن المسجد الحر أ إن شاء اللهَ آمنين محقين رؤوسكم ومقصرين لا
 كان بذي الحليفة تلدّ الهدي و أشعره(ث) و أحرم منها (\&) غلما علمت قريش بخروجه أرسلت إليه خالل بن اللولين في جريدة خيل(م) ليصد رسول
 من النخول إلى البيت والطلو اف به، ثم بدأت المثاوضات بينه وبين قريشّ، ومن ثم عمد هلع الحديبية، وكانت شروطهه: 1- أن توضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضههم عن بـغض. r- ومن أتى رسول اللهة
Y) سورة الغتت : الآيت: Yy.




 إغلال(r).
 شـاء أن يلخل. في عقد وعهن قريش دخل.
 (H) (H)

 المفاوضات؛ وهو مـا أشار إليه أ يضاً [WATT] بقونه: "وتدل هiه المادة [ من شـروط الملـح] على أن الفريقين يعامـلان على

() عيبة مكفوغة: أراد أن بينهم هوالدعة ومكافة عن الحرب، تجريـان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين، الذين يثق بعضهم إلى بعض، النهاية في غريب الحديت : KYy/T.
Y) الإسلال والإغلال: تيل: الإعالل لبس الدروع، والابسالل: سل السيوف، النهاية غفيٌ غريب

$$
\begin{aligned}
& \text { الحديث والأثر: ra./r. } \\
& \text { ب) انظر: مسند الإمام أحمد: MO/\&. } \\
& \text { §) "محمد ثي †لمدينة") صلى الله عليه وسلم: Vr. }
\end{aligned}
$$

يقول التفكير بالمع(1) ولقد قلق حينما , أى وعد الله لا يتحقو"(M).

ما زعمهه [WATT] من أن سبب القيام بالعمرة هو اللرؤيا التي رآها
 ر أى أن وعد الله لم يتحقق، فهو زعم باطل لا يسنذه دليل، بل واقع
 ألو اثق، من نصر الله وتأييد، وتظهر تلـ الثقة غي إجابات النبّبي على أسثئة عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء، والتي منها: ״ ألست ثبي
 الباطل؟ تال: بلى، تلت: فلم نعطي الدنية في دينتا إذآ؟ تال: إتئي رسول اللله، ولست أعصيه وهو نامريي، قلت: أو ليس كتت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ تالل: بلى، فأخبرتل أتك تأتيهم العام؟ تالل: قلت: لا، قالل:

 تعدني الحجّ وتدني زيارة الأماكن المقدسشة، انظر: Muhammad وكان على الممؤلف أن ديذكر لفظها الـعربي

$$
\begin{aligned}
& \text { كما ذكرها في .p. } 75 \text {. }
\end{aligned}
$$

فأين القلق الذي زعمه المستشرق [WATT] في ثنايا هذا الكلام
الذي يفيض ثقة وتوكلا على الله عز وجلب!!.

وهذا انهام يتنافى وحقيقة نبوة النبي الحقائق وضوحأ، كما أن الثقّة بالله و التوكل عليه هي من ألّم لو ازمـها،


 دعاه الله إليها".(Y).
ثـ ذكر [WATT] أسباباً واحتمالات أخرى للغزوةكفيقول:"ولريما فرضت ألفكرة نفسـها عليه لأسباب سياسية. (ب).
وهذا من التناقض البيِّ، فهو قبل أسطر يصرع بقوله: ولا شك أن الرؤيا هي (التي دفعت محمداً إلى البتفكي في الحع؛ ثم هو الآن يخرق ذلك التأكيد السابق باحتمالات أخرى؛ وهذا تتاقض يضاف إلى التناقضات الأخرى، و التي يلحظها القارىء في كتابات [WATT] عموماً..
[WATT] يقول حسين أحمد أمين: "ومع ذلك فإنتا نسشثـعر من موقفة

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) أخرجه البذادي في صحيه (نسذة الغتّ) عه كتاب الشُروط، } 10 \text { باب الشروط في }
\end{aligned}
$$

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

تناقضاً أساسيا غير مفهوم"(1) وهذا التتاقض في الكتابة و الاغفكار
 بقوله: (فإن بعض نقاد كتبي يتهمونني بأني لا أفصح بوضوع عن آر اني، فإني أجيبهم: بأن الكاتب يتصدى لصمويات جمة حيث يكتب لقر اء شديدي التنوع في مذاهبهمه لا بد سيفهمون الأفكار الأساسية الو اردة على (أوجه مـختلفة) (Y)


Y) تقلا عن المرجيع السـايق:

## 隹

 أثتأه عقد الملع أتى أنبو جندل بن سهيل بن عمرو وهو يرسف(1) في

 إنا لم نقض الكتاب بعد، قال: فو الله إذاً لم إصالحك على شيء أبدأ.. قالل ألبو جندل: أي معشر المسلمين، أرن إلى المشركين وڤد جئت (Y) (Y) (Y (ا

هوقف [WATT] ومناقششته:
 مدينة محكوم عليها بالإعد أمَ ولقد ألرأي الشيوخ وأصحاب اللمصالح
 فسـار أبو جنـل (بن سهیل بن عمرو نحو المـعسكر المدني، بينما كان و ألهن يوقتع ألمحاهدة)(r).
 Mry
 .TMVO

يعلل [WATT] إسلام المصطالع المستقبلية، وناشثيء من تودي الأحو ال الاهتصادية في مكة، ويفهم من كلام [WATT] أيضا أن إسلام أبي جنلّل كان في أثتاء ويعد عقد الصلحّ، وإفر از طبيعي للملحّ، ولكت الو اقع أن هذا غير صحيح، لأنه قد عذنب و أتى اللى المسلمين وهو يرسف في قيوده، كما جاء في الرو اية الثابتة.. هما يدل على أن إسلامـه متقدم زمنيا على غزوة الحئيبية، فضلا عن وقتا عقد صلحها.. وبذلك فإسلامه لم يكن بسبب عقد

 عمو اس بالأردن(1).

## المبــث الـثـلــ

##  ضـ أليشوهد

#  <br>   

ロロロ<br>－<br>$\square$

## 

#  <br>  

ロロロ
－


## 

N
 رييع الأول(1)، ونزل في بني عمرو بن عوف، وظل هناله بضع عشرة ليذلة، ثم أسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه، ثم أسس المسجد النبوي (r) ثم كتب كتاباً - هستور المدينة - بين المهاجرين والأنمـار،
وو ادع فيه يهود(r).

ووفّى المهاجرون والأنمسار بما. جاء في بنود المعاهدة، وقامو أ بها
 اللدفين غكى الإسلام والمسلمين، وبرزت الطبيعة اليهودية ذات السمة الملتوية، فنقضو | العهـ مع المسلمين في أحلك الظروف فضنالا عن مؤ امر اتهم المبستمرة ضد الإسالم والمسلمين، التي استيهغتة حتى
() انظر: ابن حجر : شتح الباري: MY/Y.
Y)





 إجلاء اليهود الذين نقفوا العهد وغديوا بالمسلمين.

اتسم موقف [WATT] العام تجاه مؤامر ات اليهود ضل الإسبلام
بشيء من الايجابية، وذللّ في هو اضن كثيرة من كتابه، مشيرآ إلى لود اليهود ني شن الغار ات والحملات المغيرة والكبيرة على المدينة،

بتأييد ودعم يهوديين..
فمن ذلك قوله: ا'ستمر المشتركون من اليهود في محالفة مكة في مؤ امر اتهم فقدمو أمساعدة عسكرية، مقابل المالل، إلى قبائل عربية، ومنها هبيلة سعد بن بكره(1)، (1).

## 


أ - نضال اليهود الفكري ضن الإسلام:
 في المدينة على أنهم أخطر معارضيهّ بإنكارهم عليه نبوتها، وبهذا كان
 يقض على المعارضة اليهودية بالسكوت أو العجز... حتى الزا الـي ما أهبحت الطروف مواتية - أي حين بلغت زعامته اللاروة، وزعامة ابن
 ابن هشام، السيرة النبوية،

أبي الحضنيض شسنـمت الفرصة لبدء الحرب - قام مصمد بذلك"(1).
ويقول: "وكانت انتقال اتهم خطرأ على التجرية الاجتمامعية والسياسية ألكبرى التي النفح فيوا محمد، ولا يمكن تجاهل مثل, هن


لا شثك في أن الشبهات والمؤ امر ات المسكرية لأمد اء الدين خطر
 الله تععالىى له:共 حفظه، ويلدقل في هذا : حفظ لغة القرآن، وحفظ أهة الققآن؛ وحفظ المتمسكين بألقرآن (؛) ،

فالمحابة رضو ان الله عليهم، كانو ا اشثد النثاس تمسكاً بكتب, الله
 أمام اليقين الصـلدق، والتمسك الو اضصح بكتأب وبهم عز وجل.. ولا شك أن لليهود في المدينة إبآن العهد النبوي، نضالا فكريا يتمل في إثارة الثشبهات و الأفكار المعادية للإسلام، وأستغلال كل ظرغن من الظروف في تشويه صورة الإسلام أمام أتباعه، وكانت لـهم مجالس جدل

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

ب) سـورة الحجر؛ الآلة: 9.


وكان اللحو ال في تلـ المجالس يسفر عن إتامة الحجة والبيهان
 الإسلامية على شبه الـيهود وغيزهم، سو أه في الكتاب(Y) أو السذة، تكّنٍ علم نقد إسلامي لتلك المثبه و المز اعمم.. و اعتبر زإأ للنمحاو المسلم ضل خصومه عبر التاريغ الإسلامي؛ ككان ذلك اللحو ار الإسالامي نقدأ فكريا للنيأنة اليهووية وليس العكس، مما يدل دلاله و اضحة على أن اليهود لم يكن لمه تأثير فكري على عقول [WATT] الصحابة وضنوان الله عليهم، حتى يلجأ النبي لاججلانهـم من المدينة. .

غإجلاء النبي لدلك النقاشش والـحو ار اليهودئ الابسلامي دود في إجلانهم، بل كان اليهود هم الطرف الناقض للنهد؛ المستوجب للقتالل، وو اتع غزو ات



 .ryTh . $200 / 1$



فمن ذلك قوله: "القول بأن محمدأ كان يجهل غنى اليهود تقليل من شأن ذكائه، ولكن الاعتقاد بأن هذا اللغنى كان السبب الوحيد لهجمات محمد ضن اليهود وهو إتخاذ موقف مادي لا مبرد له، ولا شك أن غنى اليهود كان بدون شك عونا كبيراً لمحمد، وحسّن كثيراً من وضعها المالي؛(1)
يسلك [WATT] في تقرير هذه الشبهة مسلكاً نفسياً يؤكه فيه النم في صصرة المدع، والمُبهة في صورة الحقيقة، فهو يشير الـى ذكاء


اليهود سباً من أسباب إجلالْهم.. .
 العلمي النزيه عن التجريع والطعن، فكان الأولى بالمستشرق أن يحترم
 الأسلوب غير العلمي؛ كما أن هذا الأسلوب وما جرى هجا
 مماثلا، فقد ألزمت نفسي رغم إخلاصيي لمعطيات العلم التاريخي المكرس ني العرب، أن لا أقول أي شيء يمكن أن يتعارض مع
 من أركان الايمان، ألا وهو الايميان بالرسل.

ولا شك أن ما أفاء الـله على رسوله
 يعتبر سببا من أسباب إجلاثيهم، بل كان غدرهم وخيانتهم ونقفهم للعهد مح المسلمين هو السبب الرئيس اللذي جعل التعايش السلمي معهم أهياً غير ممكن..

ثم إن النبي حتّى بعد غدرهم وتدبيرهم المؤامرإت ويتضّح ذلك جلياً في نصيحة
 و أخبرهم بما يُبْ عليهم من حقِ الله فيه، والله لأن يهلي الله بك رجلا و احداً خير لك من أن يكن لك حمر. النعم(1)،
 أخرع النبخاري في صحيحه من حديئ عبد اللها بن عمر رضي ألله عنهوما
 (r) (r)

ويتضح مما سبق عرضه أن الأسباب التي تنيلها [WATT][ وجعلها سببأ لإجلاء اليهود أسباب تقنافى واللدامي الحقيقية لاججالدنهم،

(1) أنظر: هشيع البخارئ (نسغة الفتح) 990/V.
 . $497 / \mathrm{V}$ ،

## vilill

## موقو

 بينه ويبنهم وثيقة أو كتابا (لداستور المدينة" ولكن الطبيعة اليهوهية - و اللحي بيّئها الله عز وجل في كتابه زأُو كلما عأهدو ا عهدا نبذه فريق

 وبين المسلمين وعدوهمَ فمن ذللك نقض بني التضير للمهل ومحاولة الغدر بالنبي
فقد ورد غي سبب إجلأثهم و ا يتأن:


 جنب جد ار من بيوتهم قاعدشغهن يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة
 بألتهيؤ لحرئم فحاصرهم ثم أَجلالهم(f):

1) انظ: ص. 17.
(Y) سورة البقرة. الآية: ....



r- روى أبو دأود في سنته أن قريشاً كتبت إلى اليهود في المديتة: "إنكم أهل الحقةة والحصبن، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا
 اخرع إلينا في ثلاثين رجلا من أهـابك، وليخرج منا ثلاثون حبرآ غوهم
 بائكتأبه وتال: "إنكم و الله لا تأمنون مندي إلا بعهـ تعأهدوني عليه، فأبو | فحاصرهم حتى أجا(همه(1). والقاسم المشترك بين الرو ايتين هو
 موتف [WATT]] من سبب الغزوة:

تميز موقف [WATT] بشيء من الإنمياز والميل تجاه يهود بني النضير، وتمتل ذلك الميل - غير الموضوعي - في النماس تبرير ات ات الغعل
 يدفعو | أكثر ني دية القتيلين من بني عامر، مما يدفعه هتوبيط سكان المدينة، ور اق لليهود أن يدفعو ا أقله. (Y).

وهذا احتمال وتكهن لا أمل له، الأولى أن ينزه عنه الجحث العلمي، فالرو اية التي اعتمد عليها المستشرق لم تشر من تريب أو بعيد لهذا الاحتمال، وإنما أشارت إلى طبيعة اليهود في نقضهم للعهود، فتحميل النصوص أكثر من معانيها أمر مرفوض علمياً.
 (TYT/Y

## Qull litholl

## 

سعى يهود بني ألنفير الله جمع قريش وغيرها من المقباثل لحصار المديتة والقضصاء على المسلمين فيها(1)، ثلما |جتمعت الأحزاب من قريش وغطفان وغيرها، خنّو المسلمون حول المدينة خندقآا وشاصرت الأحز اب المدينة أربعا وعشرين ليله(Y).

وقد وهغ اللاه مز وجل ما حل بالمسلمين هن البلاء بقوله سبحانه: طالذ جاءوكم من فوتكم ومن أسغل منكم وإلذ زاءت الأبمبار ويلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله اللظنوبا هنالك ابتئ المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديـ) (r) (r)

في هذا الطرف العصيب؛ الحرج؛ برزت الطبيعة اليهودية الناقضة للعهود على مر التاريخ فنقضتت بنو تريظة العهل مـع الموّمنين، ورذلك بتحريضن من هيي بن أخطب اللضضري(£) وهو أحد زعماء بني النضير
 الـقو ام ليستطلح كه خبر قريظة(0) فوجدهم ڤد نقضو ا العهده فزاد

> 1) انظر: ابن كثئير، تقسير القزآن العظيم Y النظر: ابن سعد، الطبقات الكثبيك، Vr/r. ب) سورة الآهزاب، الآية: -


م) انظلر: صحيع اليخاري (نسـة الفتح) ع.

البلاء على المسلمين خوفا على ذر أريهم ونسائثم من اليهويد.
وغتحت يهود بني قريظة بذلك جبهة ثتال أخرى ضل المعسلمين في ذلك
الظرف الْصرج، فكان حال المسلمين كما وصفه الله تعالى: هإل جاءوكم

受

ويرن النفاق على ألسينة أهله و/الد يقول المنافقون و الذين ثي قلويهم
 المؤمنين، هيُفرق الأحزاب، وكقى' الله المؤمنين القتال |لذين كفرو| بغيظهم لم ينالو| خير|" وكفي الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا
ثم أمر الله عز وجل نبيه
 قريظه(1)، فحاصرهم النبي مك ثيهم سعد بن معالذ رضي الله عنه، فحكم بأن يقتل مقأتوهم، وتسبى
(1) انظر: أبن كثير ، تغنيير القرآن الحظيم: ب/019. Y) سورة الأخزاب، الآيت:
 ) (3) سورة ألآحزأب, الآية:



## موتف [WATT] من فعل بني قريظة:

أشـار [WATT] إلى خطورة فعل بني قريظة يوم الخندق بقولها "وقد ظلات هذه القبيلة [بنو قريظة] أثاء حصار المدينة على الحيأد، فيما يتعلق بالعمل العسكري، ولكثها تامت بمغاوضات مع أعدأه محمد، ولو أنها وثقت من قريش وحلفائهم من اليهود لانقلبت على محمد" (Y). و اعتبر "أن هجوم بني قريظة من الجنوب علي مؤخرة المسلمين كان

 ذلك قوله: "وتقول القبيلة فيما يلي أنها لم دتعة معاهده هـع هحمد، وربما يعغي ذلك إما أن المعاهد قد فسخت، أو أنه لم توجد هعالهدة تطا" هم). ثم أخذ يناقش - في هوضوع دستور المدينة - عدم وِون ذُكر للقباثل الليهودية الثدلاثة الكبيرة (بني ثينقاع، بني اللنضير، بني قريظة) وخرع





الالذكر وإنا له لحانظونئ
(3) المصلد السابق: 0A.
a) المصدر السابق: 998.

تذكر في هذه الوثيقة وإذأ كان الأمر كذلك شإن الوئيقة في شكا


المناڤششـة والردود:
سبق أن تعرضت لمعاهدة النبي
 ابن إسحأق كاملة في سيرته، وذكرت بعض بنودها كتب الحديث، و أمر مو الدعة الليهود "مشنروع عند أهل العلم بمتزلة المتو اتر بينهم، حتى ثال


 فيجاب عن ذلك بأهور:

1- أن الصحشيفة نسبتهم إلى عشالثرهم العربية، وأقرت حفهم مع المسلمين، و أن يـهول بني عوف أمة مع المؤمنين(0). ولا يوجد في المديئة غبيالة يهوديه إلا ولمها حلذ إما مـ الأوس أو مـع بطون الخزرع فكان بنو تينقاع وينو النضير حلفاء الخزرج، وكانت
() المصدر السـايق: 7ع٪.
. 71 : $\omega$


结.

و الصحيغة شملت حلفاء الأوس واللخزع؛ فمن ذلك: ووان يهود
 المحضن من أهل هذه الصحيذة|(Y).
(
يتغقون م- المؤمبنين ما لـ امو ا هصاربين)(Y).
 أو أنها غير موجموة أصلا، فهو زمم يكذبه ما بييته من أن بني تريظة

 قريظة في أثناء إجلاء بني النضير.
فقد أخرج أبو د اوه في سنته خبر إجلاء بني النضلير ودنكر فيه قول
 غأبو ا أن يتطوه عهداً فقاتلـهم يوهـهم ذلك ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب.... ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف منهم.

اعتمد في شكمه عدم وجود معاهدة بين النبي ويني تريظة على كلام لبني قريظة ورد في ووالية أبن إسحاف التي أشار

() اين تيمية، الصارم المسلول: با Y) ابن هشأم، السيرة النيوية،

(i) سيق تخخريجه ص

الختدق سعد بن معانّ وسعد بن عبادة إلى يهود تريظة ليتحقف من خبر



ومما يدل كذلك على وجود العهه، أن بداية اليرواية و التي أغفلها المستشرق ورد فيها محاولة حيي بن أخطب مع كعب بن أسلد القرظي زعيم قريظة حتى ينقض الثاني العهذ هع النّبي بن أسد أن تال": إثك امرؤ مشؤوم، [ أي حيي بن أخطب أ، وإني قد

 فالمنتشرق التهوج منهج الانتقاء الكيفي في نقل الرو اية، غاعتمد على آخرها وبنى حكمه عليها، وأغفل أولها الذي ورد


موقفه من فعل الأوس:
لما اشتل الحصار على بني قريظة، قالو ا : "نتزل على جكم سعلد بن

 "الأوس" فقالو|: با أبا عمرو: حلفاوك ومواليك وأهل النكاية ومن تد

$$
\begin{aligned}
& \text { •.Y/Y (Y }
\end{aligned}
$$

 موقف [WATT] :

يقول [WATT]:"ويبّو أن الأوس الذين طللبوأ التسامع مـع قريظة اعتبروها فير وفية لمحمد وليس للأوس؛ وهذا يعني أن أنصبال الششفةة كاني أ يعتبرون أنفسهم قبل كل شيء أفر اد إلأوس وليس أفر الد الأمـة
 فوق كل ولاء..

المناقشثئة والردووه:
بنى [WATT] حكمه السـابق على خبر شڤابة الأوس لحلفائهم عند
 أقر أجلاف الأوبس والخزرج مع غيرهما هن چبائل المدينة، وذلك ظاهر

 وشفاعة الأوس لحففائهم من بني قريظة هو من بأب الوغاء للحلف !لقديم، قلكن لا يعني الوغاء لذلا الحلف تقديمه على عقيدة الولاء للـ ولرسوله وللمؤمنين، والبر أه هن الكفر والكافرين، فأن عقيدة الولاء للإسسلام والبر اء هن الككف للزم من لو ازم اللايمان؛ وتركها ثاقض من نو اقض الإسلامه.

حاد الله وسسوكه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو

و الأوس رضوان الله عليهم هم خير هن فقه ذللك وطبقه، فلو كان
 - بني قريظة - وما لبت نداء النبي بني قريظة [9).

ومما يشهد لما قررت أن اللذي حكم على بني تريظة هو سعد بن معال وهو سيد اللأوس، ومما يشهد أيضا أن من بين اللذين نفذو ا حكم القتل على بني قريظة كانوا من الأوس، وعاتب أحد الكنار من الأوس أخاه المسلم هن الأوس أيماً لقتله كعب بن يهوذا من بني قريظة، وتال له:
 عأيه أخوه المسلم: لقد أمرني بقته من كو أمرني بقتلك القتلتكه(ب).. فتعجب أخوه الكانفر من ذلك الولاء فأسلملم. ومما يشهـ لما سبق سيرة الاوسس رضو انَ اللأه عليهم؛ فقد كانو جنوداً للحق مخلمين لأمتهم. .
وبذلك يتضح زيف إدعاء (WATT] ويتضن كذلك أنه لا مكان للولاء المزدوع في نفوس الأوس رضو ان الله عليهم، فتل اعتبر الأوس بني قريظة خونة وغير أوفياء لهم ولله ولرسوله وللمؤمنين، والدليل هو مشاركة الأوس في تتال قريظة، وفي تتفيذ مكم الله فيهم..

$$
\begin{aligned}
& \text { () سبوة المجبادلة: الآيه: } \\
& \text { Y) سبق تخريته هv Yo }
\end{aligned}
$$

#  <br> موتض 




ロロロ
ロロ
$\square$

## الألمhell

## 





ロロロ
ロロ


## 

 الووم لا يختلف كثيراً عن الموقف الاستشر اتي العام(1)، نقد كان
 ومتاصد غزو ات النبي

## دعوى العـامل الاجتماعي:

 على أنه محاولة لايجاد "متنفس لمأاتات العرب وليمنههم من التناحر فيما بينهم، فلقد كرس كل انتباهه الطريق سورية على أنها هجال للتوبع الانسهلج(r)

وفي هذا الزعم جهل أو تجاهل لطبيعة الجهاد في الإسالام، فالجهاد ارتبط بغاية عظيمة ألا وهي تبليغ شرع الله لمباله وإزالة العقبات من طريق وصوله إليهم..
 التناحص بين المسلمين، أمر ترفضه طبيعة الجهالد الإبلامي، ورساثلثل


 HA, Yla, 1-A 7 TV : Y

خأصة(1) تفُند كذلك هذا الزعمم الذي ليس له دليل إلا الطنن. وتضنمنت هذه الرسائل دعوة أولئك الملوك اللى الإسبلام، و أن يخلى

 وفي تلك ألرسائل، ولكن تلك اللرساثلٍ اڤثبت من أن يطعن أو يشكن فيها كما أنها منسجمة مع طبيعة هذا الدين وعالميته. . [WATT] و
 ما صرّح به في أحد كتبة(Y) بقوله: پكان يمكن لحروب صليبية أن تحوّل الطاقات المالدية إنى مو اجهة عدو مشترك وتقلل هن القنال بين النصارى وهذا لـم يكن مغايرأ أو مخثلفأ عن اللنمط الذي اتبعه هحمد هـع القباثل العربية" (Y)، وهو إبسقاط هرفوض، لتغاير البيثثين، والوجهتين، و اختلذهما، فألبيئة اللغريبة آنذ اله لم يكن بها تشريع 'جتماعي واقعي، يحمل دون ذلك الاقتتال؛ بل كان الإقطاع شُائعا ويسائداً، كما أشار الـى ذلك [WATT] نفسه( ¢).

Muslim Christian enconunters: Perception and miss perceptions; p $\alpha$ .78 , London, Routclage, 1991.
ب) المرجع السابق.



[^1]وفيي المقابل، كانت تشريعات الاسسلام !الدأخية و النارجية تنظم

 الثمباجرين والأنصطر، حتى ضصيو| بذلك أروع الأمثلة و أعظمها في
الأخوة و الإيثار (1).

فلم يكن لذلك التناصر المزعوم ، مكان في البيئة الإسملامية، حنى


ولو كان الجههاد ضد الشمال عامة وسورية خأصة، هو متتفس للعرب وتوجيه لطاقاتهم لاقتصر على فتح تلك إلبقعة والكن د اليات الجهال الطاقت
 عظيمه وفي نشر دين الله عز وجل في الأرضن قاطبة..

## ثانـــا : دعوى الـعـامل الاجتماعي:

استبعد - أو تجاهل - الأسباب والأهد افك الـهقيقية
 أسباب و احتمالات و الستنتاجات تؤيد حكمه السابق الذي تبناه، فـارة
 الكبرى جزءأ من السياسة الخغية النثمالية فتط بل هـي غريبة في







 فمن ذلك قوله: وهذ | شيء غير معقول [يقصـ إسسال الريسائل إلى الملوك] إذ ا كانت الرسبائل دعوة اللى الدخول في الإسالام والاعتر افـ بمحمد كزعيم ديني لأنه لا يمكن تصور امبر اططف الروم ونجأشي الحمشة يستجيبان لمثل هذْه اللدعوة)(r).

ثم أخذ [WATT] يثبت بعد عملية النغي و التشكيك؛ ما تثباه من صكم
سائبق فيقول:
وغير أن عدل الجمالل و الخر افت التي يمكن للصصر اء تربيتها لا يمكن أن يزداد، كانت الموالة الإسلاميه في حاجه اللى توسنيع لأرة نفوزهـا باستمر ال/"(8).

ويقول أيضا: 月ومن الأقرب أن يكون سبب أهتمامه [يقمل قباثل الشمال] أهمية التجارة السوربية في الاقتصطال المكي"(ه).


 §)

ومعلوم تههافت وتغاهـة مثل هذه الشبهة اللانستشر اقية المعامة والتّي تتسعاقط عند عرضها مئى طبيعة الجهاد الإبسال(مي، ويتضح ذالك جليا من الشروط ڤالويسائل اللتي تسبق القتال، كالدموة إلى الإسبالم، أو دفع
 غاية الجههاد الابسلامي أسمى وأنفع من


 وإن رفض الطرف الآخر الإسـلام مرضت عليه الجزية مقابل حمايته


 تُسصين أوضاعهم المألدية فإن الجزية لا تكفيهم أبداً لقلتها وكثرا

ثم إد ا وتع الفتال حلّت الغناثم للمسلمين نكالا وجز اء لمن يقف


0) المصفدر السابق: TV.

r أنظر: إلمصEر السابق; Tov/7.
(Y

فقد ثبت في بعض الغزو ات أن المسلمين ونوا كثيرأ من الغناثم


 المفتوحةّ، حتى أصبح أهل شل البلب ان يفضلونهم على بني جنسههم، "فكان
لـهؤلاء خير من الحو اريينة"r).

ومها يدل دلالة و اضحة على سمو مقاصد الجهاد لالإسلامي وتجرده من تلب الأغر اضض الماديه، حال النبي

## 40 [WATT]

تمهيــــــلد:

 آمنو ا قاتلو ا النين يلونكم من الككفار وليمدو| فيكم غلظة واعلمو أن أن





 الكويت: b




أو الجزية أو الحرب(r).

هوتف المنانفين من غزوة تبوك:


 أصصابه، وليپثو الفتن و الشبه و الارجاف بين صفوف المسلمين، ولككن اللاه عز وجل كشثف وجلّى صغأتهم للمؤمنين صغيرها وككيرها، ورد على



$$
\begin{aligned}
& \text { KY : }
\end{aligned}
$$




$$
. \text { rra }
$$

 :


 اللدرك الأسشل من النار ولن تجد لهم نصيرأ|(1)،
 أكبر وهي هـورة المجتمع الا, السلامي أمام غيره من المجتمعات، فصرص
 عدم معاقبتك بعضل المنافقين الذين صرّحو | بالعد اوهة والنفاق، كعبد الله بن أبي وأس المنأثقين في المليتة، ثال: (لعهه لا يتحدث الناس أن مصمداً يقتل أصحابها (Y)..
وذلك لأن المـافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فصورته أمام

 المسلمين، وفي ذلك مفسدة عظيمة.

وكان للمنافقين مو اقف عدا ثية عامـا وفي غزوة تبوك خاصة، فمن ثلك
المو أقف:
1- تخلفهم عن الغزوة:


 استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله ل

# وسشفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة.. .1)(1). 

Y- إرجافهم بالمؤمنين وتخويفهم من عدوهم:
فمن ذلك قولُهم للمؤمنين: "أتحسبون جلاء بني النضير كقتال العرب بعضهم بعضاً، و الله. لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال، إرجافا وترهيباً للمؤمنين". (Y).

مـ
 تبوك، يريدون أن يسططوه من عليها، فأقبل عمار يضرب وجوه رو احلهم حتى نفرو |(r).

६- لمزهم للمتطوعين في الصدقات:
 المكثر في الصدقة كعثمان بن عنان، وكان منهم الُفقير اللني تصلق بما يستطيع، فأخذ المنافقون يلمزون المكثر بأنه مر اء، ويلمزون الذي لا يجد إلا جهده بأن الله غني عن صدقته تلك( £) فأنزل الله عز وجل فيهم: الذ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات....مه(ه). ه- بناءمسجد الضر ار:

() التوية، الآية: ك£.
Y) ابن هشام، السيرة النبوية: \&/Y\&. بّ) انظر: مسند الإمام أُحمد : ع) انظلر: صحيح البخاري (نسخة الغتح) // . 0) سورة التوبة، الآية: Y9.

و أعدوه إلى أبي عامر الر اهب(1)، عند تدومهُ من الشام؛ حيث ذهب إلى هيمر الروم يستعينَ في محاربة النبي

 هسجداً ضر اراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرماداً لمن حارب الله

## موقف [WATT] من فعل المنافقين في غزوة تبوك:

اعتبر [WATT] أن سلوك المنافقين في المدينة عامة وفي غزوة
 وريللّ على حكمه (وجود معارضة إسلاميّة في المدينة) بأمثـة وجو ادث منها: أفعال المنافقين في غزوة تبوله، فمن ذلك توله:"وكان بعض رجال المدينة الموسرين يعترضنون علي هذا العر الر بسبنب مأ يسبيه لهم من إزعأج، لأنه يتطلب منهم الاشتر ال شخميا في العزو إت، أى دفع
 بسخاء من أجل هنده القضبة|(4)،







يخلط المستشنرق [WATT] في موتفة السابق الأور أق ويششوه وجه

 الله عز وجل،
 الإيمـن و الإسـلامب!|




 أوهم قوله "بعض رجال المدينة") التُعويم في الـحكم وأن





وكان ذلل جزءأ من مخططهم القضاء على اللإسلام غي المدينة.


(1) ستودة اللنساء، الآية: A. (12. .
 ابتغو| الفتنة من قبل وقلبو| لك الأمور|(1). وإلا فقد تخلف بعض المسلمين عن الغزوة وهع ذلك لم يصدر منهم ذلك الالستهز اء و اللمز مها
 يدل على أن المنافقين ليسوا همن جماءة ألمسلمين حتّى تحسب اففعالهم عا علي المسلمين
 غزوة تبوك، وبناء مسجد الضر او، مـع أنه صسّح بأن ذلل المسجد "بنتي ليكون محل التحتاء يجتمع فيه المعارضون لوضنع خطمهم بدون الزعاع؛ و أن اللدين بنوه هن أنصار أبي عامر الر اهب"|(Y)،

وأككن، لـل
الظظن، و الثدي من أوجب و اجباته الولاء للـه وفرسوله ولالمومنين، و البر اء من الكفر؛ و الكافرين؛ والن الإخلال بهذا الو اجب نقضل لأصل الإسلامه
 ورسوله.... (ب)، فكيف يجتمع الولاء لعدو هن أعداء الإسـلام؛ أيبي عامر الي | اهب، و الولاء لإسلام تغسـه؟!

يتضنح مـا سنق، أن مأ ذكره [WATT] من ألة تشير اللى وجود
() سورة التوبية. الآية: Aع.


 ［WATT］وبين غيرهم هن المنافقين، ويتضح هذا الـلط غي اعتبار


 ذللك أن يصطي على المنافكتين
 فهذا نص صريّح في كفر ابن＇أبي؛ وغيره من المنافقين، فيذلك يتضع أن عزوه أفعال المنافقين اللى الأهة الإسلامية أمر مرفوضص وغير

ロロロ
$\square \square$
$\square$




## (itill

## 

O (لمبحث الأول: النزعة الشكيةَ والنفي الكيفي والآحتمال. O المبحث النـاني: التفسير المادي للأحداث. O المبحث الثالث: هنهج المسلششرق [WATT] في الأخذ بالروايات.

## ロםם <br> ロ <br> -

## المجبـ الألؤل

## 

# الهطلب الأول：المنزعة الميكية والنيفي الحيفيى 

الهِطلب الثـاني：الاحتصهال

ロロロ
ㅁ
－


 الجنذو العميقة لتلـ الاخطاء، والتجاوزات اللامنهجية، "(إلذا |استطعنا أن نضع أيدينا على عيوب المنهج وشروخه، استطعنا معرفة المتبع الذي يتمخض عنه تيار الأخطاء الموضوعية، وخلةلة الأسس اللتي آتت هذه الثمار المبرة و اقتلاعهباء(1).

وسوف أستعرض - إن شاء الله - في هذا الفصل أبرز المناهع
 أشرت إلى بعضها في أثناء مناقشتة مواقف المستشرف الحامة
و الجزئية تجاه أحداث الغزوات.

*     *         * 




## |l المشا

## 

ساد ثهي أوروبا - في القرن الثامن عشر و التاسـع عشر - مذاههب فلسفية نقدية تحليـية، كان لها لوور في التغيي ات السياسية و الاجتماعية و الثةافية و اللينية في أوروبا، ومن تلك المناهـج و الفلسفات، غلسفة الثشك للفيلسوف الفرنستي المشُهود ورينيه ديكارتش(1).

وتقوم فلسغته على الشكك في المـرفة الموروثة للوصول بها الـى الليقين، و اعتمد على البديهيات "و المسلمات اللوصول ألى المعارفـ و الظو اهر المركبة الُمعقلة، "و أيقن أنه لو طبق على كل علم [كالعلوم | الإنسانية | المنهع







 12.

يشكفن إلا لكي يشكو ا، ويتكلفن أن يظلو أهائماً حيارى، فإنتي على العكس، كان متصندي لا يرمي إلا الـى اليتيني)(1)، وشثاع هذا المنهج كثيراً في أوروبا، بل أصبع أساساً لكثير من الحركات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، حتى قيل: إلن الثورة الفرنسية وليدة المقال عن المنهغ"(\%).
ولهذا المنهع أصل في الفكر الابسلامي؛ فقد نظّرّ حجة الإسلام "أبو حامد الغز الي" هذا المنهع في در استه للفقرق الابسلامية، غمن دلك قوله: "ولم يكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، ثإلذا لم تكن مسلمة لم يكن ترتيب اللدليل|(Y)، ويقسد بذلك أن الاعتماد على المسلمات والبديهيات أمر موثوق به لا يمكن الشُك فيه، وبه يتوصل إلى المعارف
والظو اهر الأخرى المركبة.

واستثمر بعض المستشرقين ذلـ المنهع استثماراً مخطثا، فكان شُكهم في أحداث السيرة النبوية من أجل الشك نفسه، وللوصول الـى
 والتشكيل، "و اجهدو ا أنغسهم في إثارة الشكوك في وقائعها، وقد

r نشتر دار الأندلس.

إستخلم ويلقن دليل" فئ در اسـته لغزو ات النبي وكلـات السير
 بأُحد اتُوا

 .





 سـيرة على النغية) (T)







وعلى سسيل المثال لا الحصر، أورد بعض الأمثلة الد الة على ثك المنهجية المتمثلة في انتهأج النفي الكيفي والتشكيك اللامنهجي عنك :[WATT]

 الإنسلام؛ والاعتر اف بمصمد كزعيم ديني لأنه لا يمكن تصور المبر اطور
 ومز اعم لنفيه السابق؛ فيقول:(لغليس من المستحيل أن يكون مصتوى الرسائل قد تببل نوعآهاو خلال النتل(Y)، ويقول: ورِبما وقّع خلط في الأسماء و التو الريخي)(r).

وتفي تلك المرسائل أو حتى التشكيك فيها طعن في هصل اقية ومنهجية [WATT] ذأته، وليس طعنا فيها، لاننها لا تقل عن أكبر الثألة التاريخية وضوحأ(\&)، و اللتي ينبغي للبأشث النزيه احتر امها، خاصة وأن تلك الرسائل لم تنقل إلينا عن طريق كتب الحثيث و السيرة غفط، - وهو دليل كافــسبل توجد بعضل ثلك الرسائل محفوظة إلـى اليوم في متاحف

$\qquad$



$$
\begin{aligned}
& \text {. It: (1) } \\
& \text { 7c : }
\end{aligned}
$$

عالمية هذا الدين وطبيعتة، المنصوص عليها في القرآن: الو
 Yا- يقول
 قديم يدّعي مثل هذا الالدعاء، وقل أشرنا في الفصول السابقة إلى أن


يلجا [WATT] إلى عملية اللنفي والتثنكيك، هذه ليس لثن لديه دلئيل،
 بالحقيقة التاريخية السـابقة، فهو يدعي أن عو امل القتصادية وا جتماعية

 ولكن عتذها اصطلم موتغه ذلك بحوادث تأريخية ثابتة، تبين أن اللهd


ينغي ويشكك تلك الرو ايات ويعتبرها ضريا هن الخيال. أها حجته بأنه لا يوجل مصدل قديم يذكر هيه أن الهبي بتويسع اللوقلة الإسلامية، فهي حجة واهية، تكذبها روا يات المهسالدر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة سـيLا: MA. } \\
& \text {. 10A : }
\end{aligned}
$$



 حجر، الاتح: rav/y.

القديمة نفسها، فقن ووى ابن إسحاق عن عروة بن الزبير عن سلمان الغارسبي أن النبي المشحابة ثي حفر الخندق، ثلاث مر ات، قال：هأما الأولى［ أمي الضرية الأكلىى］فإن الله فتّ علي باب اليمن، وأها الثانية، غإن اللاه فتح علي باب الشُام و المغرب؛ و أما الثالثّة، فإن ألله فتع علي باب المشرقيّ（1）． و الأمثلة السـابغة ليست اللحصر كما أسلفت، فالمستشرقي يستخدم تلك المنهجية إلسابقة－الشك اللامنهجي－بشكل و اسع، ويشكك في كثير من وو أيات السيرةِ بدون دليل（Y）．

ロロロ



## 

## الا

يقول المستشرق＂الانسسون＂في كتابه＂دنهع البحث في الأكب واللغةّ＂ ：الإ عيبنا المألوف هو رفع ما تنهي إليه در اسـاتنا من حقائق ثاقصسة سرجات في مر اتب اليقين، بل رفعها أحياناً إلى هستوى اليقين المطلق، وهكذا تُصبت الممكنات اصتمالات، والاحتمالات ترجيحات، والترجيحات وقائع واضحة، و الفروض حقأئق ثابية، ويمتزع الانستنباط و الاستقر｜\＆



在

造的



Sm

年



 من مكانوها حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله، فخرج وريط نفسه الـى عمود في المسيد، وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب اللبه عني مها صنعت، وأعاهد الله أن لا أطأ بني قريظة أبدآ، ولا أُرى في بلد خنت


موتف [WATT]
أخذ [WATT] يسوق الاحتمالات لتفسير فعل أبي لبابة بعد أن استبعل في ذهذه الأسباب الحقيقية الكامنة وراء: القصة، فمن ذلك قوله: „ريجب أن نبحث عن تفسير ذلك في تطمين أبي لبابة لقريظة، بأنه سيبقى وفيا للمحالفة التي عقدتها قبيلته مع بني قريظة") (r). ثم ارتقى [WATT] باحتماله السابق إلى لدجة الحكم ملى ألقصة عامة وعلى المحابي خاسآ، فيقول: "ولا شيء يجعلنا نحتقد بأن أبا لبابة لم يكن عضواً مخلصاً لملأمة الإسلامية، ولم ينكر في الانفصال عنهاء ولكنه

$$
\begin{aligned}
& \text { TAV: (Y }
\end{aligned}
$$

 ثـم يرتقي بذلك المكم الخاص الثى التعميم بقوله: "هذ الموقف هو طابيع اللمعارضة التي لقيها محمد خلال السنو ات الأخية من مياتهه فعد كان المعارضنون يقبلون بالأمة الإسلامية، ولكنهم لا يو افقون على بعض الـجو اثب في سيأسنة مـحدل(Y) (Y)

يتضنح من المثال السابق, منهجية تي والأحكام الـقامة على احتمالات وتكهنات لا دليل عليها، بل الدليل قاثم على بطلانها، فلو كان تفسير [WATT] أن أبا لبابة لم يكن على الفاق
 الثى عمون من أعمدة المسبجد، ومغاهدته اللله أن لا يطأ ديار بني قريظة أبداً، و اعتر افه بأذه قد خان للاه ورسولهو؟! ثم عبثا نرد على أحكام وتّعميمات بنيت على الفتر اضات وتكهنات لا يسنـها دليل.
[WATT] من انسحمأب عبد الله بن أبي في غزوة أحد.. يقول هـمد للدفاع عن المكان اللئيس ضن هجوم هن العلو هنتظر (Y)، ثم يرتقي بذلك الاحتمال على أنه مسلمة تاريخية: وأن النّبي نعلا مـع ابن أبي للدفاع عن المدينة، فيقول في تحـيكه النتمار

المشركين في أحد:لاوهذا يعني أن المكيين لم يكونوا يستطيمون فعل
 المر اكز الرئيسية التي يقوم عليها بناء المدينة الرئيسئ الئئ وكا


وهذا المثتال كسابقه، تكهن وافتر اض بنى عليه [WATT][ نتائت لا تسندها الأرنة التاريخية، ولا التفكير المنطقي السليمء فسيرة المنافقين
 المثافقين في أبسط الأمور فضـلا عن اللفاع عن المدينة الثنويةيا..

## 밈 <br> ロ <br> $\square$

## 隹保

## Alvill

O تمهيد：نشـأة الغكر الهادي في الغرب． o المطلب الأول：［WATT］والمنهـج المادي． 0 المطلب الثاني：من مظاهر •التفسير المـادي للشزوات عند ．［WATT］

ロロロ
－
$\square$

## 

كان لطغيان الكنيسة السياسي و المالي والثقافي في ألورويا - بدالية من القرن الخامس الميلالدي تقريبا - أثره في ظهور موجة مععادية اللدين الممثل في الكنيسة نفسها، فتلد كان الالخسان اللغربيا يتمرض لضغوط هالية (كالعشور و الضر اثب وغيرها)، ولْضغوط سياسية هدفها تحقيق المصصالع الشخصية لرجال الكنيسة، وليّس توطيد مملكة
 أرو أ وعقول و أجساد البشر..'وكان للكنيسة طغيان روخي على نفوس اللنصارى آنذ الك، و أهصبح القسيس أو رجل اللدين - عندهم - الو اسطةل بين اللـه وخلته، وهما مـهازل الاعتر أف للكاهن و "معكوك اللغڤر ان" وغيرها إلا شـاهد على ذلك الطفيان الكنسي الروحي،
ولم تلبث أورويا أن سئمت ذلك الوضع الكنسي الظالمَ ويد أت حركات ومذالهب تلمو للتحرر من نير الكنيسة وظلمها، بدا اية بحركة الإصلاع "لديني "المالنت لوثر" و "كالفن" ونهاية "بالثورة لالفرينسية") عام


ويعد سقوط السلطان الكنسي شاع في أوروبا اتجاهات ومذاهب فكرية تصب في قالب واحد وهو إقصاء الدين عن التفكير العقلي و الحياة، فمن تلك الاتجاهات "الاتجاه العقلي" أو القول بسيادة المقل في عمر ما يسمى بالتنوير حيث اعتبر العقل مصدراً وحيداً للمعرفة كافياً لحل أسرار الكون، ولكن لم يقف هذا الاتجاه موقفا محموداً أمام قفعايا الايمان و اللدين، و السبب في ذلك كله فشل الكنيسة في عرض الدين كما أنزله الله.

ثم أعقب ذلك الاتجاه الفكري اتجاه آخر في القرن التاسع عشر، مهّ لظهور المنهع المادي في أونوبا، وهو الاتجاه الوضعي المادي؛ الالذي ينسب إلى الفيلسوف الفرنسي (أوجيست كونت" اللاي حلل تاريخ
المعرفة إلبشرية إلى ثلاث مر احل:

ا- المرطة الأولى، كان مصلر المعزفة فيها الدين.
r- المرحلة الثانية، كان مصدر المعرفة فيها العقل أو الفلسفة. r- المرحـة الثالثة، الو القعية، أو الوضعية !المادية، وفيها أن ممدر المعرفة هو الو أقع، وليس العقل و الدين(Y).
ويتضح مما سبق أن أوروبا لم تعرف الدين الصحيع قط والينما

1) انظر: أحمد العوايشة، موقف للا,بسلام من نظرية ماركس اللتفسير المادي للتاريغ، سو، نشر
دار مكه، طا ، ז.
Y) أنظر: عبدالعظيم المظعني، الانسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة: VA، نشر مكتبه وهبة،

$$
\cdot \hat{p}^{19 N Y} \rightarrow \backslash \varepsilon \cdot Y: 1 b
$$

يقول محمد تطب؛ "و أوروبا حين نزبت عنها سلطان الكنيسة لم تكتف: بيلك بل نزعت سالطان اللدين أيضأ، إذ كان الدين لديها ممثلا في الكنيسة مجسما فيها... و أرتدت بذلك رومانية كاملة، لا يقف شيء في سبيل تزعتها المرومانية، اللتي لا تعرفـ غير الجمسل ونزواته، ولا تؤمن إلا بالو اقع المادي الذي تثبته الحواس، ونشأت على أنقاض الكنيسة و الدين فلسفة مادية بحتة، تستمد وحيها من الأرض ومن واقع الحموابي، ولا


ثم تطورت المـر احل السابقة لنشوء الملدية في الغرب، وتعمق الفكر المـادي و انتّل من اتجاه فكري فتط إلى توة تغرض ذلّ الاتجاه بالقهر، وهذه الققوة ههي الششيوعيه، فكان للمدرسة الشيوعية لوو في تعميف الفكر المادي في الغربك عن طريق نظرية ماركس "التفسير المادي للتاريخ"؛ و التي هي "جزء لا يتجز أ من الفلسفة الماركسية الشيوعية، وتبحث في در اسـة التشتكيلات الاجتماعية في التاريغ البشبري"(Y).

وتعتبر المدرسـة لالشيوعية المادة سعابةة هي الوجود على الفكر؛ أي خالقة للعقل والدين والفلسفة، والمحرك الأسابس للكفر اد



و الجماعات، وأن العلاقات الهتبادلة بين الأفر اد قائمة على أساس هاليى بحت.

يقول ماركس(1): "هكذا فإنه من الجلي تماما منذ البداية أن ثدة , ابطة؛ مادية تجمع بين البشر بعضهم بعضاً، وهي قديمة قدم البشر أنغسهم، ويذلك تمثل تاريخا حتى ثبل أن يوجد أي هر اء سياسي أو

## Igyly havl


 وتّمثل هذا المنهع على حد زعمه في تحديد العو امل الململية الكامنة
 أن ذلك هو منهع "مؤرخي منتصف القرن العشرين ( المستشرقين) اللثين يهتمون أكثر بتحديد أثر كثير من المسائل الاقتصطدية والاجتماعية

 موحد صريع"(Y).
وقبل أن أشثرع في مناقشة اللادعاء المسابق ومدى صحته، أريد أن
 سو اء اتنتصادية كانت أو سياسية، أو اجتماعية، أو غيرهاء خاضتعة
 فمن أْ فتلة خضوع السياسدة اللدين في الإسعلام قوله تُعالمى:
 [WATT] في مقدمة كتأبه

- Muhammad at Medina
- ما ( 1个


يحكم بما أنزل اللـه فأولئ هم الكافرونَ(1)، ومن أمثلة تنظيم الإسلام
 ومن أمثلة تحديد الْإسلام للعلاقات الاجتماعية بين التاسي قولِّه تعالى:



فالإسلام لُم يشهد في طبيعته ذلك الانفمام بين المادة والعقل من جهة، وبين الدين من جهة أخرى، لالكن طبقاً للمسيحية اللي يعتنقها عديد من المستشنرقين، يمكن تقسيم الظاهرة إلى عو امل دينية و أخرى ثير دينية، لأن المدين لا ينظط إلا جانبا خاصا من جو انب الحياه، وهو .الجانب
 فيتضح مما سبق أن تحليل أحد اث السيرة وتقنينها وتمسنيفها إلى عو اكل مادية وعو أمل اجتماعية، يخالف طبيعة الإسلام عامةا، والأسيرة ألنبوية خَاصـة، ويفضي الثى نتائع مخطثة. . أها بشأن الدعاء WATT] عدم ماديته، ثإن و اتع كتبه وبحوثه يشت عكس ذلك الادعاء؛ غفالمستشرق [WATT] يعزو ظهور الإسبنام لانسباب مادية اقتصادية محضنة، وهو بذلك يقترب من المدربسة الشيوعية

(1) سورة المائده: آيع ع\&. (Y) سورة البقرة: الآية: ryo. ry

ب) سورة المجرات، الآية: بال


يقول الإسلام الفتي كان في الأساس حركة شباب.. ولم يكن الإلسلام من جهة ثأيةه، حركة رجالل من طبقة مستضعفة.. ولم يستمد الإسبالم قوتك من رجال اللدرجة السفنى هن السلم الاجتماعي، بل من أولثلك الذين كانو| في الوسط، و أدركوا الفرق بينهم وبين أصحاب الامتيازات؛ في اللنروة، فأخذو! بيقنعون أنفسهم بأنهم أقل اهتيازاً منهم؛ فنشأ صر اع ليس بين المـلاكين و المـونوين، بل بين المـلاكين و الذين هم أقل منهم|(1)، ولنا أن نقارن هذ أ الادعاء بتفسير ظههر الإسلام عنل المستشرق
 الالستشر اق السوفييتي الجديد؛ المزول بینهجية البحث الماركسية اللـينينية)(4)

ويقوم تفسير "يليايف" على أن الإسلام نشأ في أوساط البرجو ازية التجارية الصغيرة و المتويشطة، التي كانت تعتمل في نشاطها مثى طبقة

Islam and the Integration ("محمد في المديتة" صلى الله عليه وسلم: .17، والمُر: . of society:7.





اللتجار الأرستقر اطيين، وكان هؤلاء يتعاطون الربا(1)، أي نشأ صر اع طبقي من الارستقر اطيين والأغناء؛ واللدين دونهم لاعتماد الطبتة الثانية على الأولى تجاريا و ا ستخدام الألولى للريا.
 الموقف المادي للمدرسة الشيوعية في تفسير ظهود الإسلام، وكا الموتفين زعم و ادعاء باطلان، وذلك للحقائق: التالية:

1- لم ينتشر الإسلام في طبةه واحدة فتط بل في جميع الطبقات الاجتماعية، فعتمان بن عفان ومصعب بن عمير رضي الله عنهما (ب) كانا من أغنياء مكه، و أشرفوما نسباً، ونكانة أجتماعية، كها أن بلالا وصهيبا وغيرهما كانو ا من فقر اء المسابة رضو ان اللهَهعيهم.
 للإسلام، فمن العبث البحث عن طبقات متباينة في المجتمع الابساملامي، أو حتى في تعاليم الإسلام نفسه، لا
 r- وكما أن الإسلام انتشر بين كل الطبقات الاجتماعية في مكة و المديتة، نقل رفضه أشخاص من بين كل الطبقات الاجتماعية كذلك.


$$
\begin{aligned}
& \text { •1997 ـالسابع، رجب }
\end{aligned}
$$

وعلاوة على مـا ذكر سابقا، فإن الإسلام دين اللاه عز وجل، أربسل به
 وإيمان مجرد عن اللو افع المادية، وسيرتهم رضوان الله عليهم دالة على ذلك، فمنهو من قلـم ماله وجميع ما يملك فد اء لهذ ا الدين.

ثم إن تك التفسير ات المادية الماركسية لظهور الإسلام هي تبني حكماً سابقأ، ومحاولة قسر ولي أعناق الأكلة التاريخية وطبيعة الإسلام لتتفق مع ذلك الحكم السابق، وهذا يتنافى مع الموضوعية الحلمية المتمثلة في التجرد عن الأخكام الننابقة عند در اسةه موضوع ما.

## 



أهمل [WATT] كثيراٍ العاهل الديني في نز اسسته للغزو ات، و أخذ

 على العديد من الأسئلة ألتي تُلما 'أثيرت في الماضي|(1).

ومن مظاهر التفـسير المادي للفزو ات عند المد
1- تجاهل الجّو أب الكغيبية و الزيمانية في الغزو ات:
لا يمكن تفسير ألدأث الفزونات بعيداً عن الجوانب الغيبية الاليمانية لأنها المصرك الأساس والدافع الرثيس لتـل اللغزو ات، ومتى تجاهل اللد ارس أو الباحث هذه الجو انب المههمة، هعب عليه تغسير وتصصو طبيعة اللجهاد الإسلاميء وتخبط في إنشاء أهد اف ويو اعث مالية لا وجود كُها .
 ضوء المعططيات !لاليمانية الغيبية، وتسرها في قو الب مادنية يـالف طبيعتها وو اقعها.. غمن أمثلة ثلك الأحد!

O تسابقق الصحابة رضو ان ألله عليهم إلى الموت في سبيل الله:
 يقول: "ال يقاتلهم (اليوم رجل فيقتل معبرأ هصتسباً مقبلا غير مدبر، ||


أرخله اللهه الجنة، فقال عمير بن الحمام، أخو بني سلمةه، وفي يده ألما تمر ات ياككلهن، بخ بيغ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن إن يقتلني
 وهذا عمرو بن الجموح رضي الله عثه كان فيه عرج شـديد فأر الد
 يريدون أن يمبسوني عن هذا الوجهي الوني الخروع معل فيه، فوالله إني
 عذرك الله، فالا جهاد عليك، وقالل لبنيه: ما عليكم أن لا تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة، فخرج معه نقتل يوم أحد!(Y). فمثل هذه الحوادث وغيرها كثيز، لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء ألايمان الخالص لله عز وجل، والرغبّة في اللار الآخرة، والتجرد من شهووات الدنيا ورغباتها، وإلا فأي مغنم مادي دنيوي في الحرص على الشهادة و الموت في سبيل اللهج!|"

 1- تفسيره هزيمة المسلمين في غزوة أص: فقد أجهد نفسه في البحث عن أسباب مادية لهزه الهزيمة، وزعم أن تلك الأسباب أنسس ينيني أن تغير على ضوئها "الرواية الرسمية


 والتع اللغزوة نغسهأ، و أن ما ذكره القرآن من تطيل سبب الهزيمة هو الذي ينسجم مع , أحاث ووقائع العزوة، غضيال عن اعتقالدبا الجالزم
 عن أسبابها الايمانية الغيبية. r- شصطار الطائف:

 وحاصرهم بضبعأ وعشرين ليلة، ولم تفتح لـه، فقال المسلمنف:"يا رسول اللها أحرقتنا نبال ثقيف، فادع الله عليهم؛ فقال: اللُهم اهد ثـقيفأ(r)،. ثم ثال

 بلى، فانطلق عمر حتى أذن في الناس بالقفول(t)، ثم أسلمت بعد دلك
 يقول "SWATT][ "كما أن طول الحصار يذهب كثيراً من الشهرة اللتي كسبها [ يقصد النبي

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ا 0. }
\end{aligned}
$$

 \&) اين كثير.

بهتم بهو الزن ويالنفيمة التي كسبها في حنين، وهكنا لمُ يخسر شیيئا بتركه حصبار ثقيف" (1) (1)

 لا تعدو أن نكون احتمالات وتخرصات تتعارض مع الو التع التاريخي

زعمه أن الثبي
 أهد اذ وغايات جهأ الثبي بترك حصار الطائف لحكمة سبعت في غلم (لله تعالم، أنهم سوئه يسعلمون؛ تلو أكال النبّي
 لترك حضارهم(Y) (Y)
وزعم [WATT] أن هذف النّبي التي حصل عليها في غزوة حنين، يكذبه وأتع اللغزوة ذفسهاء فقد لد


الغنائم(r) .



لا يعترف كثير هن المستشرثين(1) بالأساس الإسلامي للفتوحات
 "إسلام" "أو"إسلامية"، في الحديث عن تاريخ هذه اللعترة، ويصر على استخذ ام كلمة "اعربي" للتأكيد على عروبة الفزيو ات وهويتها، والهروبج الاستشر اءي من استخدام مصطلح إسلام وإسلامية، هدفه إبعاد الدالفع ألديني عن أي تفسير للفتوهات الإسسلامية، وتقليل هذه الفتوحات بأسباب مادية دنيوية بحتة.

ومن المستشرگين (') من فسر الفتوحات الإسلامية في ضوء التاريخ العام اللبشرية، فاعتبر الفتح 'الإسلاممي نوعاً من أنوأع التوسع الاستعماري وظهور قوة سباسية في شبه إلجزيرة العربية، مكنتها من فرض السيادة العربية عغى تلك المنطةّ، ويتبرين الامبر اطورية العريبية واحدة من الامبر اطوريات أو اللدل القوية القلديمة التي ظهرت في الشرق الألدنى الُقديم، و أخفعته لسيادتها. لا يختل [WATT] كثيراً عن المنهج الالستشر اقي اللعام حهل


 ط ب . .
Bernard Lewis The ARABS IN HISTORY. 23, Harper and
 الاثثر في تصوره المـخطيء لطبيعة الغزو ات، وتيمثل هذه الخلفية في


يقول [WATT]:"ويتفق شذا المشروع مع القكرة العامة القاثة بأن

ويقول: ضغير أن قول بعض المصنالر الإسلامية وهي ليست أقدم المصـادر، أنه وأنه دعا الامبر اطور البيزنطي والفارسسي وغيروها من الملوك اللى الدخفل فيته قول خاططي٪(Y). .
 الخلفية المشوهة القاصرة.. يقول أساسا لحركة القتح العربي لالكبير، دليل اتنساع إلد اكه لحاجات (r). "

ويقول: "ولهذا| كانت النزوات الموجهة نمو شمال البلالد ضنوبية



 الشمال|(1) (1)

## الهرهو (9)

تجاهل [WATT] في تصوره السابق طبيعة الإسلام عامـ، والجهالد
 المصالدر القديمة في رأيه لشمولية الإسبلام، وهو استلالل أوهى من
 المصادر الإسالامية.. يقول الله عز وجل مخاطبا نييه:
 وتجاهُل

جنس وعرق ولون، يقول اللاه تعالى:
 ، هذا فضملا" عن محارية الإسلام لتثل القومياتكو اعتبرها شكلال من أشكال الجاهلية الألمئ.
|" المصدر البسابيق: 9V،
(Y) سوروة سباً: YA.
( ) سوية الحجرات:
 و احد، ألا لا فضل لمربي على عجمي ولا لعجمي على عريبي ولا لأحمر على
 عليهم ألدركو ا عالمية الإسلام وشموليتة، فانتشرو| في المعقوروة يبشرون بدين الله عز وجل، ودخل الناس في الإسالام من كل جنس ولون عن رغبة وإيمان.

و اكتسبت وسائل تبليغ الإبعلام خامية المالمية من الابنتلام نفسه، فكانت غاية الجهاد الإسلامي-كأحد الوسائلهمي نشر دين الله في الأزض، والز الـة الـعقبات من طريق وصوله اللنّ الناس، غهو تششريع ضد أي قوم أو ملة أو جنس عندما تتحثق لوو اعيه وتنتفي مو انغه، يقول الله تعالى:
 الله.

ثم إن واقع الجهاد الابسلاممي يشت عالميته وغايته، ويثبت عالمية الإسلام نفسه كذلك، فكانت الدعوة إلى الإسبام أول الشروط، وإنذ أستجاب لها الطرف المحارب أمبح من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، ولم تكن هناك دعوة إلى تومية أو حزبية في تلك الغزيو ات.

(Y
(Y) سيق تضريجه، النظل: هـ MA.

ومن الألة على عالمية الجهاد الابسلامكيشو أنه يشرع ضد أي أمـ
 ملوك الأرض يدعوهم اللى الإسبالمه فهي لدعوة تضمنت عرض الإبسلام ولم تتض:من أي مطالب حزبية أو تومية.
وكان واتع النزو ات يشهل بأنها حركا إسلامية لتحرير الشعوب من



 الو اتع التاريخي يثبت أن اعتناق العرب للإسلام جعل هنهم ڤوة سياسية ونكرية، برزب على هسرح الأحد اث، وقلبت موا أين القوى بعد أن كانت قوة تابعة لغيرها، سيأسياً، وعسكرياً. .

يقول "رودي بارت"(r):"ولكن العالم الو استع المتر امي الأطمر افـ مـا كان ليحس بالعرب لو لم يتحولوا بفضل ملتهم بالإسالام الـّى عامل من


(Y , والقر若 ،


فيتضح هن تلك اللأدلة وغيزها كثير، أن العامل اللديني هو المحرك الأنسأس والسر وِاء نجأح الثزو ات النبوية خاصة، والف：وحات اللإسلامية عاهـة، وأن التفسير القومي يتنافى مـ طبيعة الإسلام وطبيعة الجهالد وو（تعهاه، والو اتّع التاريخي العامُ
una
ロロ
$\square$

## 

## 

■ تمهيد：السنة النبوية ومنهج المحدثين．<br>المطلب الأول：موقف［WATT］هن الحديث النبوي．<br>لـ المطلب الثاني：منهج［WATT］في المصادر والروايات．

ロロロ

## ! <br> 

 ربه، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكامها هجة على الناس أجمعين، وطاعته طاعة لله رب العالمين، وهون يطع الرسول فقن أطاع اللهُ|(1) (1) وامتتل المحابة رضوان الله عليهم 'أمر ريهم؛ فتلقوا السنة عن

وكان اهتمامهم بها يعود لأسباب كثيرة منها:
ا- أهمية الحديث النبوي، النقد ارتبطت به سعادتهم في اللدنيا والآخرة إذ عليء يُبنى الدين، فأمبحو | يتلقونه ويروونه على أنه من اللدين، فكان

سماعهم اللحديث وإسماعهم له ديناً يتقريون به إلى الله تعالى"(٪) .


(1) سوروة النساء: آية •A.

يخط اليـي ، . أهـ .

 فقيض اللله عز وجل لها من وسائل الُحفظ الكثيرة، كالحفظ في الصنور؛
 وتدوينها وحفظها، فارتحلو ا في طلبها وسهرو ا في مذا اكرتها، حتى كانت شغلهم, الشاغل، وهمهم اللذي لا ينتطع إلا بموت أحدهم، ليكمل غيره


وكان من مجالات اهتمامهم بالسنة حفظها من شو ائب الكذب على
 التصريف و الُتبديل، وهذا ألمنهع اُستمدت أصوله من الكتاب و السنة. O فكانو ا لا يأخذون الحديث إلا من يد نظيغة تحقيقاً لقوله تعالنى:
أيها الذين آمنو ا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينو ا...(r).
 النبي
 عبدالباقي، نشر دار الريان. Y) سورة الحجر : الآية: 9. ب) سودة الحجرات، الآية: 7.
 r../

ونتيجة لأهمية السنة النبوية، و اهتمام المحدثين بها وحفظ الله لها أولا
 " الم البحث في اللرو |a r- البحث في المتن من التاحية العقلية إن أقتضى الامْر ذلك. أما بحثهم عن اللرو الة فيتركز في زلويتين هامتين هما:
 المصدثين بالعد الة.

ب - وما روى من الـلم ومدىى נثته في نقله وهو ما يسمى في اصصطلا


و أمأ بحثهم في المتن، فقد وضعو | 'تق اعد لنقده هنها: O مخالفة اللحديث اللقرآن الكريم. O مناقضة إلحديث لما جاءت به السنة الصريحة. O تكنيب الحسى له(Y).

هـ التنبيه إلى أن نقدهم للحديت يكون قبل ثبونه، أما إذا ثبت الحديث فالمقام مقام تسليم وإيمانن، وتصحيحهم للنسنذ لا يعني صصة المتن؛،

 Y (

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

 يتم جمع دز ايات الحديث الو احد، ومن ثم مثارنتها ومعارضتها، فنشأ عن




0 ومن ملامـح قوة ودقة منهج المحصثين، اختبار الشيخ لتلميذه، و اختبار التلميذ لشيخه، وللـ لاكششاف ضبط الشيخ لما يروى، وضبط التلميذ لما يسمع(r).

O ومن ملامع التوثيق والضضبط عند المحدثين، أنهم لم يعنمدو اعلى المشافهة ثقط ثي مفظ السنة، ولإنما الكتابة والتدوين في الآصول، و إلتلهين منها في كثير هن الأحيان. يقول اللإمام أحمد: طدثونا ڤوم هن حفظهمه وقوم هن كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن"( ؛).
(1) المصدر السـايق: 99.

بيروت، لمنان ط ب



## هوڤف［WATT］من الحديث النبوي：

يقول［WATT］ويمكن تصبر عملية نقل الحديث كما يلي：
＂أخدت فئة قليلة من الأثشاص منذ نهاية القرن الأول الارسلامي بجمع الآخبار التي تستطيع جـعها عن حياة هحمل ومغأزيه، ثم كتب بعضهم ما جمعوه ومهها بدا أن هؤلاء الجأهمين الأو الل للأخبار قد فحصو｜مصالدرشم بعناية، فإنهم لم يذكروا في جميع الـمالات الإسناد الكامل أو سلسـلة اللرو أة، اللتي تعود بنا الثوقرى اللى شاهد العيان
 المناقششة والره：
 تـويناً مفرقاً فردياً على أيدي الصحابة رضو ان اللهه عليهم． فمن ذللك تدوين عبد الله بن عموو بن الماصر رضي الله عنه（ت باهـه ）


 صحيفة كان يسميها المارقة（r）، وكان أنس رضيي اللـه عنه يقول：پكنا لا نعل علم من لم يكتب علمـ



 ودون التابعون عن المحابة رضو ان الاله عليهم الحديث النبوي
 ريسول اللـه فأمر بتلوين وجمع السنذة والآثار الئبوية غي جو امع مصنفة شاملاه، ثم كثرت بعد ذلت التصطانيف الكثيرة و الجو أمع والسنن. ڤمن الـُرض الموجز اللسابق؛ يتضتح أن نعل السنة كتابياً تز امن مـع نقلها شثقويأ، ولكن لم تُجمع في كتاب و احـ شامل، حنّى عصر عمر بن عبد العزيز (r).

وإذ سلمنا أن الاششخاص هنهذ نهاية الڭرن الأول الاسلاهي، بجمع الأخبار التّي تستطيع جمعها عن حياة هحمد ومغازيها، تدوين وجمع المغازي على يد عروة بن الزبير، وتدوين عمر بن غبد العزيز للسنن والآثار، فقد أغفل



1) المصندر السبابئ: 97.
Y) المصشلد اللبـابق: 90.


نهاية القرن الأول الهجري؛ وهذا يخالف الوأتع التاريخي الغطلي لتدوين الحديث النبوي، واللذي تزامن كما أسلفت مع تناقلها الشفوي منذ عهن المنبوة وخلال الآجيال اللاحةّ.
ويضيف [WATT] بأن ثلـ المحاولات لجمع السيرة اللنبوية، لم ينكر فيها الإسنالد على حد زعمه كاملا، وأستلال بأن ابن إسنحاق لا يذكر السند كاملا، أما من جاء بعده كابن سعد مثالا(1) فحاول أن يكمل سلسلة الستد، ولكن عأى حد توله:"لا نستطيع وصل الحمقات الأولمى من السِلسلة
 وهذ ا تصور مخطيء لطبيعة الإسناد، وو اقعه، وذللك للأسباب التالية:



 بذكر الإسنال عند كتابة الحديث، يقول علي بن أبي طالب: هإذا كتبتم حديث فاكتبوه مـع الإسناد|(٪)..



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text {. } 019 \text { ( }
\end{aligned}
$$




وسسميت بأهس الأسانيد، كرو اية مالك عن ثافه عن البن عمر، أو يحيمى بن أبي كثير عن 'أبي سلمى عن أبيي هريرة(1)، وغيزها من الأسانيد، ومن الطمعي أن تطول وتكثر سلاسل الإستأل مع تقألم اللزمن، وذلك لتناقل اليرو اية غن الصحابة عبر الأزمنة.

ثم إن مجالل در أسـة الانسانيد هو كتب اللحديث وليبست كتب السيرة، "و أكثر ما ثام به المستشرقَون من در السة للأسانيد حتى الآن ثي كتب السيرة، وبالتالي توصطلو | اللى ذتائع خاطئة لاختيارهم مو ال غير هناسبة لالبحث و التنقيب عما يريدونّ (Y).

لا ومما لا شك فيه أن هناله أختلافأ في طبيعة كل من كتب السيرة و الحديث، ففي تأليف كتب الحديث يمكن ذكر حديثين في محل واصد لا صلة بينهما من ناحية الموضنوع... لكن السيرة تتطلب استمر ار الحو اذث والقصص، وللّلك كان مؤلفو السيرة مضطرين اللى جمع اللرو أيات العديدة، ومزع بيضهها مع بعض لاخض أع حادثة متكاملا لكن هؤلاء المؤلفين و المحدثين عندما وووا أحاديث أو ألفو أ كتباً في موضوعات أخرى في الحديث غير السيرة، لم يسلكو الذلك المنهـه فتبين بذلك أن هنالك فرتا جوهرياً بين طبيمة هاتين المادتين، أعني كتب
 Y)
\&- وعدم ذكر ابن إسحأق للإسنال لا يعني بالضرفرة عدم وجود الإسنثالد نفسـه، فضلا عن ذكر إبن إسحاق لإِستاد في بعض مروياته(Y) .

هنهج [WATT] في المصادر والروايات: 1- إهمال روايات المسيرة في كتب الحديث:
 و الو اقدي، وابن سعله، والطبري، وهذه إيجابية تحسب له، ولككه أهملى تمامأ روا يات السيرة في كتب الحذيث النبوي، كالكتب الستة وغيرها،
 وحاول أن يفرق بين رو ايات السيرة التاريخية و التشنيعية، يقول
 يجب اللمتييز فيّها بين المو اد المتعلقة بمساثل يدور هولهوا النزأع، و المو اد التي لا يدور، وهذا التمييز يمكن وصفه إممالا عنى أنه تمييز بين المو اد التشريعية والمو اد التاريخية، فميثما كانت فصة حول مـحمد تتضمن نتائي تشريعية متخاصم عليها بين المد إس المتشازعه، فابن هن المنتظر أن تستشهد بها كل مدرسـة لدعم آل اثهاه(\&)، ثم يضيف:



.

وحيثما كانت القصية لا تحّوي ملى مسألة هن هذا النوع فهذا دليل على أنها ليست مصنطنعنه() (1)

المناقشثـة والبرود:
قبل الشروع في مناقشة الزعم السابق؛، أود أن أوضت شقيقة جهلها أو تُجاهلها النبي الثابت من دوايات الحديث أو السنة النبوية، وأن كلا الاممرين يعد تشريعا يجب على الأمة امتدثاله والعمل بـه، فلا مجال للتفريق بين السنة

 ومن العجيب أن [WATT] جعل من دليل, القوة دليلا لنصبعن، فزعم أن سبب تركه لرو ايات السيرة في كتب الحديث لوجود التنازع حولها. و التنازع المز"موم الذ ا حصل هو تنازع خول غهم الرو انيّ وليس حول

 قوة وصدة الرو اية، بل هو دليل صصة وقوة الرو إية، وليس دليلا عـى ضعفها يوجب تركها، فلو كانت غير ثابتة ها أجهل العلماء أنفسهم فئ

> ( OME
> (1) 010 المصندر السابق:
> (Y) سورة الأحزاب، الآية:
فهمها و البحث عن التشريع فيها أصلا.

فالو اجب على الباحث في فجال السيرة أن لا يتجاهل مادة السيرة السية





 واعتبر [WATT] أن تغيب سعد عن غزوة بدر مثال من أمثلة
 السنو ات الحمس الأولمى في المدينة..

استند [WATT] في حكمه السابق عكى رواية غير صصيحة عند ابن سعد (广)، ولو رجع اللى كتب الحديث عامة وصصيج مسلم خامصة لعلم أن الصحابي لم يتخف عن الغزوة وإنما حضرها مع النبي تمَئ، وكانت لـ فيها مو آف مشرفة(r).

Y- الاعتماد على المصادر الضعيفة:

$$
\begin{aligned}
& \text { () محمد في المدينة: YY7. } \\
& \text {. } 712 / \mathrm{K} \text { ( }
\end{aligned}
$$

ب)

اعتمد [WATT] علي مصـالدر إسلامية في در السته للخزو ات، وكان




## المنـاقششة والردود:

قبل أن أشنرع في مناقشة الزعم السابق، أود توضيتِ القيمة التاريخية العلمية لكلا المصدرين "مغازي الئ أدنى، وسيرة ابن
سيرة أبن إسـحأق (0م-ا01)؛

وضت البن اسحاق كتابا في اللسيرة مكوناً من ثلاثة أقسام: المبتدا و المبعث، و المغازي؛ و الكتاب مفقود سوى بعض تطع مناه تخص المبعث،




(1) انظظر: مصمد في هكة: A.




P1991 - هiE11

صنف مـمد بن عمر الوأ قدي (. شامل جامع، كان كن منهج مؤلفه هـاينة المقو اتع التي حصلت فيها الثزو ات(1) أما بشأن الو اقدلي نفسـه، فيقول البن حجر: "متروك مـع سـعة علمه4) (Y)، و المحدثون إل| اطلقو ا كلمة هتروك على دأو مُن الرو الة، فهذا يسستوجب سقوط رو أيته وعدم الاحتجاع بها. (ريقول أحمد بن صالتح: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثُه، قد يقال هلان ضنعيف: غأما أن يقال فلان متروكه فلا، || الن يجتمع الجميع على ترك حديثه، (M)

انتهب [WATT] منـع الانتقاء الكيفي المستتل على غير النصفة
 الو اقدي) وعظمّ من شأنه وجعله وسيلة للتُبت من المصعادر الأخرى، و التي تعد أقوى منه (كسيرة البن إسخاق) وهذ| يخالف المناهِع العلمية السلمية، ومنها المنهع التّاريخي اللني يقوم في بعضل جو انبه على الـثقد الباطني السلبي، ويشمل|मالتثبت هن صنق المؤلف وعدالته، وهل
كذب أم الم يكذبِّ! !).


$$
=19 A .
$$

Y) تقيّ
"
$=$
r- عـام الأمانة في النقل:
اعتمد WATT] كما أسلفت على مصاير السيية اللنوية، ولكنه
تجاوز كثيرأ المنهجية إلعمية المصيدة، والأمانة في نقل تكل الروأيات من مصالرهها، وذلك للتأييل موقف شخصي تجاه أحداث الغزو ات، فتر اه يزيد في البرو اية أو ينقص منها بما يتو افق مع موقفه الخاص، فعكى

سبيل المثال:
O قصة الإلك(1):
 في موقع يقالل لـه المريسيع، ففر أهلها وانتمس عليهم، غلما قفل الـى ألمدينة وكانت عائشة رضي اللهُ عنها معه آلذن ليلة بالرميل فَذهبت عانشية رضي الله عنهأ لقضاء حاجتها و احتمل الزهط هودجها ظنا منهم أنها فيه، و أتت عائشة رضي الله عنها فلم تجدهمَ فغلبتها عيناها وتامت حتى

 صفوان نجم حقدهم وأشاعو! الأقاويل فئ عرض الطاهرة المططهرة، حتى بِّإها الله في آيات كثيرة من سورة النّف(r). موقف [WATT]:

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الآيات: }
\end{aligned}
$$

أورد تصشة الإفك غي معرضن حديثه عن المعارضة
 هحمد الشـابة عائثة قبل الومسل إلى المدنينة في المؤخرة، ثم وصلت بصحبة شأب جميل.. وجهد أبن أبي في تضنخيم الفضيحة.(1). المناقشـة والردوول:

لا شك في أن هذا النص اللني أورده [WATT] يخالفـ الو أتع

 اليخاري، وجميع ثتك المصالد وغغيرها من كتب الآعلام(Y)، لم تشر الى أن هیفو ان بن المـعطل رضي الله غنه كان سُابا جميلا، ولكن [WATT] لم يتقيد بالأمانة العلمية في النقل، و أضاف كلمة"جميلا" لمسز" منه وطعنا في العرض ألشريف الطاهر..
 في صورة التبيئلة، فيقول: وجهد ابن أبي في تضخيم الفضيحة.. ولا شك في أنه تجاوز بذلك المنهجية العلمية والنز اهـة والموضوعية في البحث


الإسلامية، ETV/lo، نشر دالو الغكر.



الأرلة و الرو أيات لتتفق هع الأحكام (لمغتعلة سلفأ، وهو بذلك ينضم فكريا اللى فريتي المنافقين في المديتة في دعو اهم و اتهامهم لعائشة رضي الله

> عنها.
 أحد،وقيل إن الشيطان هو هصدل تلـه الإشثاعة(1). يقول [WATT] "ومن الغريب أن الرجل اللذي تنسب الئه شاثعة موت


إلى مغازي الو القديى .




 الاششاعة وإنما ذسبتها اللى الشيطان الذي الني تصور بصورئه، ولكن [WATT] تأئيد لمذهبه المادي المتثل في إنكار الغيبيات والايمان بالمحسوسيات
 أقل من أن يلتزم بالأمانة العلمية في النقل ثم بترك للقارئه صرية

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) انظل: ابن هشـام، السيرة النبوية: ب/TH. } \\
& \text {. } 7 \text { (Y }
\end{aligned}
$$



ロロロ

## 4. lill


 1- إن صور الملح و الثثناء على الكاتب وو الكتاب(1) اعتر الها عاهل المبالغة, السططمية وعدم العمق.







 العـلاقات(٪).
 ألمقابل يتمسكىن بروا ايات لا سند لها في الو اتع المتاريخي، اللهم || لا في ذهن إلمستشثق؛ ولا أدل على ذلك من تجاهل بعض المستشتشقين


 Y- استخذد ام بعض المستشرقين مدل WWATT] لأساليب غير عالمية،



كبناء النتائج على مقدمأت ثير صحيحه، أو استثمار الدليل الصشيع
 الأساليب التّي أُمفت بعداً لا منهجيا على كتاباتهم وبحوثنهم.

## 

اشُتمل كتاب المستشرف على جوانب بحثية كثيرة غير الفزوات،



. لذا يوصي الباحث غيره باستقَماء ومناقشُة مثل هذه المو اضيع
البحثية الهامهي






 وهطى الله وسلم غلنى سيدنا محمد.
(1) ألظر محمد في العدينة: 199.

# 4inmaill 

## فهرس الآيبات.

## .

## a

a

000

## أها

السـورة

or lor $\dot{u}^{\text {l }}$ ع


A 9 ll




```
|
```



## 

## الصصفحة

VI
YY
1.0
|Y|
$Y A$
Eo
Vr
04
41
YY
1YA
4
ro
64
A
$Y$
ire
${ }^{\mu}$
$1+1$
\&

有




إنكم و اللـه لا تأهنو اعندي إلا بعهو
الني رسشول اللاه ولسمت ألمحسيه وشو ثاصري


فارجیع ثلن اسعتعين بمشُرك
تضضيت بحكم
قولو
لا تبرحو الْ وأ
لا لاصلين أحد اللعصب اللا في بني قريظلة
 هن كـب علي متعمداً فليتبو أ مقعده هن الـألر

 ول

## 

م ابن الأثير، مجد الدين ابن المبارك، النهاية في غريب الحديث

o أبن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، الصارم المسلول على شأتم الرسولن، تحقيق محمد مصي !الدين عبد الحميد، عالم الكتبب، طبعة عام

○ ابن حجر، أحمد بن علي، تقريب التهنيب، نشر دإ المشيد، سوريا، حلب، طّ،
o ابن حجن، أحمد بن علي، هتخ الباري بشرع صحيح البشاري، رتّم كتبه: محمد فؤ ال عبد الباقي، وقام بإخر اجه محب الدين الخطيبي، نشّ
داز المعرذة، بيروت، لبنان.
 o ابن المـلاع، أبو عمرو عثمان، مقدمة ابن الملأح في علوم الحديث، نشر دار الفكر، م.عاهـه

 مبد القالدر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المتار الإيسالامية، الطبعة



O ابن كثير، عماد المدين أبي !لفدأه؛ البد اية و النهاية، دار الميلن،
.Al\&•Ab
O ابن كثير؛ عمال الدين 'أبي الفلاء، تفسير الققالن العظيم؛ ششر
مكتبة طيبة، المدينة المنورة، ط|، •18اهـ •199م

دار الريان.
0 بيريت.

O ابن هشام؛ عبد المالك، المسيرة النبوية، تمقيق: همام عبد الـرحيم سعيد،


 O
 الأزهر، العدد الخاهس، جمادى الأولى الهـ
 الـجهأد، د ا 0 أحمد العو ايشة، موتف الانسلام من نظرية مـركس اللتّفسير المادي للتاريت، نشتر دال مكة، O .- (A)

O أحمد محمد شاكر، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث،

O أكرم شسين علي؛ مرويات تاريخ يهود المديدة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسسامية، مطبوع علي الألة.

O إميل درمنغّ، حياة محمد، ترجمة عادل زعيتر، المؤسسة اللعريبة للكدر اسات و النشتر، طّ، 194Aم.
o الترمذي، محمد بن عيسى ، السنن، نشر المكتبة التجارية، مكة
! المكرمة.
o الجبوري، الجهاد الابسلامي في سبيل إللك وتمرير الإنسأنية، مطابع
الرشيد.



 م الخطيب البغذ ادي، أحمد بن علي، تقييد العلم، تحقيق يوسف العش،
 O ألذهبي، محمد بن أحمد، نشر مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب

$$
\text { الأرنؤوط، طح، •اz||هـ . } 199 \text { مام }
$$

م روجيه باسكييه، محمد (المغترى عليه، مجلة حضارة الإبالمه، عدل -هأها
O وعم لاندو، الاسالام والعرب، ترجمة مثين البعلبكي، نشر"ذار العلم

O دودي باريت، الدر أسات اللعربية والإسلالمية في الجامعات الالمانيّ،
ترجمة مصطفى ماهر، نشر دار الكتاب العزبي، القاهرةا.

م ريتيه ديكارت، مفال عن المنهـج، ترجمة محمود محمد الخذيري،، سميركو للطباءة و النشثر .

O سعل مصلوح، حول اللفسيرات الماركسية لظهور الإسبالم؛ مجلة


O سعيد عبد الفتاع عاشور، الحركة المليبية، نشر مكتبة الانجلو المصرية، طث:
 دار الشروف.

م الشوكاني، محمد بن علي؛ غتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدر اية من علم التفسير، دار إمياء التر اث العربي؛ بيروت. م صديق بشير نمر، ملاحظات وتعليقات على الفصل الثاتي من كتاب: در ا سات محمدية ضمن كتاب من قضشايا الفكر الإبسلامي كما ير اهـا بعض المستشرقين، نشر كلية اللدعوة الابسامامية، لينيا، طر !بلس.

م المنعاني؛ عبدالرزاق؛ المصنف، تحقيق: حبيب الرحمنت الاعظمهي؛ دار القلمه بيروت، طا، . .اهواهـ.
○ الطبري، مصمد 'بن جرير، تاريغ الاهمم والملولئ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طّ،


O عبد القأدر الستدي، الذهب المسبوك في، تحقيق لوا يات غزوة تيوك،


O عبد المجيد تاجي، تطور اللدراسات الاستششر افية عن المرسول
 م عمال الدين الخليل، بحث المستشرقون والسسرة اللنبوية، فنمن كتاب: مناهـع المستشرقين في اللد ابسات اللعبية، نشـر المنظمة الـعربية

 .
 الـى ذي العزّة و الحـلال، تحقيق: جميل صنيبا وكامل عياد، نشر دار الأندلس.

طا، . .
 م كلود كاهن، تارين المعزب والشعوب الإبسلاميةه، ترجمة بدر النين
 O محسن عبد الناظر، اللحياة الدينية في القرن الهجري الاول الو أقع وما افترضه المستشنرق "جولد تسيهر" هجالة مركز بحوث السنة


O محمد حميد الله، سيرة إبن اسحقق، نشر دأر الخاني، الرياض،
18.18هـ 19A1م.

O محمد حميد اللاه، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخـلاذة

O هحمد رزق الطرهوني؛ صحيح السيرة النبوية، نشـر مكتبة ألعلم، طا،

O محمد غتح الله الزيادي، انتئار الإسلام وموقف المستشرقين، نشر
o محمد قطب، الإنسان بين المادية والإسلام؛ دلر الششوقف، طه،
^•\&•هـ.

م محمد مهسطفى الأمظمي، دل اسات في الحديث النبوي وتاريخيخ تدوينه،


نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط اب؛؛هـ.



O محمد يحيى، رحلتي من الكفر اللى الايمانن، تصنة إسلام الكاتكاتبة الامريكية مريم جميلة، نشر المختأر الاباسلاميمي
O ميشال جدا، الدر اسات العربية والإسلامية، في أوروبا، معهذ
الإنماء العربي، ليبيا.

O نجيب العقيقي؛ المستشوڤونهد دإر المعارف.



 بيروت، لينان.

O الهـيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، مـجمع الزو ألد ومنبع الفو اثد،

O الو أهدي، محمد بن عمر، كتاب المغازي؛، تحقيق مارسندن جونس؛ عالم
الكتب؛ طّ، \&

0 وليام مونتجمري وات، محمد في المدينة، تعريب ششعبان بركات،
منشور ات المكتبة العصرية، هبيدا بيروت.
O وليام مونتجمري و ات، محمد في مكه، تعريب شعبان بوكات، منشور ات |المكتبة ألعصرية، صيد| بيروت.

O ونسشك ومجموعه هن المستشرقين، المعجم المغهرس لالّفاظ الحديث |لنبوي؛ دار الدعوة؛ استأنبول
O يليوس فلهوزن؛ داريخ اللدولة العربية، ترجمة محمل مبد الـهادي أبو


* Bernard Lewis.

The Arabs In History, Harper and Row, Publisher 1967.

* Maryam Jameelah.

Islam and Orientalism: 98, El Matbaat Ua Arabia, Lahor. Pakistan, 1981.

* Watt.,

Islam and the Intergration of society, London, Rovttedge, and

Keganpavi, 1966.

* Watt.

Muhammad at Medina, OxFord, Univérsity, Press 1981.

* Watt.

Muhammad, Prohpet and statesman, OxFord University, Press 1965.
Watt.

Muslim Christian encounters perception and miss perceptions, London, Routclage, 1991.

## 

## الصفحة

## 

| 10-1 | ألمقدمـ |
| :---: | :---: |
| r | أهمية الموضوع |
| $\gamma$ | نبذة عن المستشرق |
| 7 | تعريف بكتاب مـمدل في المدينة |
| 4 | حور لالجح |
| 4 | هنهج |
| 1. | الدر اسات الكسابة |
| Y $5-17$ | \| |

iv
iv
r.
$r$
97-42

 ro موتفغه من طبيعة الجهأد الإسلامي ومنافششته


| ris | الموقف |
| :---: | :---: |
| rir | هوقفهِ من غزى |
| [4 | موتفه من غزفة |
| 07 |  |
| 7' |  |
| Ar | موتفه من غزى |
| 187-4V | [WATT] الغصل الثاني: هíهج |
| 1.. |  |
| 11. |  |
| ir. |  |
| 10--15\% | 11 |
|  |  |
| 178-101 | (1) |
| lor | 8 |
| las | فهرس الأحـريث |
| 100 |  |
| 100 |  |
| $178-14 \%$ | فهريبن الموضوعات |

 فهربي الموضوعات


[^0]:    (1) المصدر السابق: 1H/A.
    

[^1]:    المصرية،

