الجهميه

فرقه كلاميه اسلاميه ظهرت في القرن الثاني الهجري اي في اواخر العهد الاموي يعرفون بانهم يعرفون بارائهم المعطله لانهم ينكرون بعض صفات الله تعالى الوارده في القران الكريم والاحاديث النبويه ينسبونه الى الجهم من صفوان الترمذي المقفول سنه 128 هجريه والجهم بن صفوان وتلميذ والجادي بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القصري سنه 124 هجريه وقد وافق الجهمي بن صفوان المعتزله في نفي الصفات الازليه وزاد عليهم باشياء منها:

قوله لا يجوز ان يوصف الله تعالى بصفه يوصف بها خلقه لان ذلك يقتضي تشبيها فنفى كونه :حيا ، عالما ،واثبت كونه: قادرا فاعلا خالقا ؛ لانه لا يوصف شيء من خلقه بالقدره ،والفعل ،والخلق.

بعض معتقدات الجهميه الاساسيه

-تعطيل الصفات الالهيه : نكر الجهميه بعض صفات الله تعالى مثل العلم القدره الحياه ويؤولون النصوص القرانيه في الاحاديث الداله على هذه الصفات تاويلا يخالف ظاهرها

-الارجاء: يرى الجهميه ان العمل ليس جزءا من الايمان وان المؤمن والمسيء في منزل واحده ايمانا

-الجبر :يعتقد الجهميه بان الانسان مجبور على افعاله وان لا قدره له على اختيار افعاله

-نالرؤية : في رؤيه الله تعالى في الاخره

-نفي بقاء الجنه والنار يرى الجهميه ان الجنه والنار تفنيان بعد البعث

تجدر الاشاره الى ان عقيده الجهميه هذه محل خلاف بين اهل السنه والجماعه وتعد عندهم من الفرق الضاله.

انحسار الجهنمية

استمرت الجهميه بعد مقتل الجهمي بن صفوان ولكن في بدايه القرن الثالث الهجري بدا بالانحسار ويرى بعض العلماء والمؤرخين ان الجهميه لم تنتهي فعلا فقد جاء بعدهم من وافقهم في بعض معتقداتهم فقد وافقتهم المعتزله في نفي صفات الله الازليه وتاويلهم بالصفات التي تشعر بالتشبيه وقولهم بان القران مخلوق ونفيهم رؤيه الله تعالى في الاخره واما الاشعريه والماتيرديه فقد وافقوهم في تاويلهم بالصفات التي تشعر بالتشبيه كاليد والوجه وفي تعطيل صفات الله الازليه