

الفرقان
في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

## الفرقان

في تفسير القرآن


الجزء الحادي عشر
تتمة سورة الأعراف


سماحة الشيخ
|لـلكتور محمد الصادقي
shiabooks.net
رابطل بديل > mktba.net
$\qquad$

$$
7
$$




















الفرتان ني ثفسير العرآن/ الجزء اللحادي عثر






 كماميه آجال الأعمار بقسميها؟ ولا نجد أمة بكاملها تنقضي بموبِ لأجل محتوم أو معلق على آية حالا الا





(r) (1) (1) (18)
(1) سررة يرنس، الآيات: \&V-q،.


 وعلي ذا النقار ، نقال رجل من أمسابب: احترس يا المير المؤمينين نإنا نانشيى آن ينتالك مدا نتال علي



ذلك، بعد مـا يتأيد بما احتُفت به من آياتِ تتخاطب بني آدم ككل":
 الأمم الرسالية الخمسس مؤجلة بأجل محتوم دون تعلّق، حيث ينقضي دورما الرسالي بأمة رسالية أخرى تليها، ومجيء الأجل هنا هو مجيء قضاء، لا لا نفسه، حتى ينافي لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
وهنالك أجل ثالث هو أجل كل" الأمم عن بكرتهم كما في يونس وأَلَّ

 ولكنه احتمال بعيد عن ساحة الدلالة القرآنية. تم ومجيء الأجل في هذه الآجال لا يعني هنا واقعها إذ لا معنى - إذاً -
 مقدّم عما عجلت أم أجّلت لها من آجال، أم إنه واقع الاأجل بفارق ألا أنه في

 القصد هنا أصل الاستحالة لا وكيفيتها .


 حاولوا، اللّهم إلّا المعلق ولكنه أيضاً غير بعيد عن مشيئة الها.
=


 سورة الأعراف، الآية: الألا سورة النحل، الآية: الآلا

وقد تعني (اكل أمةه كلَّ الأمم رسالية وسواها بكياناتها الجماعية قيادية روحية أو زمنية أمّاهيه من كيانات جمات الاعية



 نجهلها، فإنما لنا وعلينا التحرز عن أسباب الموت - غير المحبور الان الما الأجل المحتوم مجهول بين الآجال المعلقة.
ففي مسارح القتال المفروضة علينا أو الراجحة لنا ليس التعرض للموت
 نجهل محتوم الأجل عن معلّقة) (r)

اللدر المنور




 في عمرها دنع الآجال المعلقة بمبرات، نطالما النيادة الواقعية في العمر مسلبربة فالزيادة





وفيا أخرج الحكيم الترمذي عن ابن عباس تال قال رسول الش
 وفر علهر أموالهم وفر اله عليه مالد وإذا أنصف الضيعيف من التوي توى الهُ سلطانه وإذا عدل

فالـمفروض علينا الفرار من الـموت، فراراً (امن قضـاء اله إلى قدر الله


 حضر الموت على حذركم فلكم الحسنى إذ كان بأمر اله. ذلك، فإذا توافق القضضاء والقـدر للـموت فلا فرار كـما قُدِّر كلإمام
 المجتبي وللإمام الرضا وغيرهما من أيمة اللدين قلد الموت بقضاء السمر. فإنما جهلُنا بتوافق القضاء والقلدر أو علمنا باختلافهما يفرض علينا

المصلر عن التوحيد بإسناده إلى الأصيغ بن نباتة الـ : إن أمير المؤمنين
 قلر الش


 وني وتيل لامير المؤمنين

 : وني كتاب المناقب لابن شهر آثشوب: وكان مكتوباً على درع علي


 والمبعث عاش بقدر ومات باجل . سورة النساء، الآية: V).

اللفرار من القضهاء إلى القدر، فأما إذا علمـنا التوافق بينهـما، أم أمرنا بالتعرض لقضائه كمسرح القتال وما أثبه فلا .

 وقدمها وأخرهاه (॥Q) "وإن الفار لغير مزيد في عُمرُه، ولا مححجوز بينه وبين يومه| (IYY) (



 القدر خلّيا بينه وبينه، وإن الأجل جُنَّة حصينة) (1 (1 بَ وحصيلة البحث عن آية الأجل، أن الأجل هنا بين محتوم ومعلق، وهـما بين أجل الموت عن أهل الحياة، أو انتقال إلى شرعة أخرى، ألا أم انتقال كيان حيوي آخر روحياً أم مادياً من أمة اللى آخرين.
 أم واقعاً في وقته، أم على آشرافه.

 لتأخر إلى أمد، أم تقدم على أمد، لأنه مشاقة الله في قضائه المحتوم حسب الحكمة العالية.




وهكذا نمشي ونمضي بنور الله على ضوء القضبية الدلالية لآلية فاصحة واضحة، بين مـحتملات الأجل والأمة ولا يستأخرون ولا يستقدمون، ما ناسبت الواقع غير المستحيل، والدلالة الصالحة.
ذلك، والأجل المقدر عند اله مجهول عن كلٍ الخليقة حتى المعصومين
 فراره، والأجل مساق النفس، والهربي منه موافاته، كم اطّردت الأيام أبحثئها
 وإإن مع كلّ إنسان ملَكين يحفظانه فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن
الآجل جنة حصينة|(Y) .

أجل، وكما أن أجل القيامة من العلم المخزون المكتوم قضيةً الابتلاء الشامل، فكذلك أجل الموت فإنه لا يعلمه لوقته ومكانه الخاص إلاّلا الهّه،

 المقلر والمحتوم فأقدم على ما أقدم.

ذلك، وعلى أن الآجال محددة بإذن الهه وعلمه، ولكنه من ناحية أخرى



 عمن سواك، وعممت حتى صار الناس فيك سواء، ولولا أنك أمرت بالصبر

ونهيت عن الجزع لأنفذن عليك ماء الشُّؤن، ولكان الداء مماطلِّ، والحَمَد


وأمي، اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك|"(1)
ذلك، وآجال الرسل هي مقدرة مقررة لا تَستقدم ولا تُستأخر، قضية الحكمة العالية الربانية في الحفاظ على وحيه الرسالي لإتمامه في أيامه، ولا سيما خاتم المرسلين محمد تبياناً لكلٍ شيء، وعمر فيكم نبيه أزماناً حتى أكمل له ولكمب فيما أنزل من اكن
 ومكارهه، ونواهيه وأوامره، فألقى إليكم المعلرة، واتخلذ عليكم الحجة، وقدم إليكم بالوعيد، وأنذركم بين يدي عذابي شديد . . . .







 نفسه رسول، نصوص ثناثة تتحلث عن مسرح الرسالات الربانية على مدار
( 10 (الخطبة) ( Y )



الزمن الرسالي للمكلفين، فالتمسك بآية (بني آدمه" زعماً أنهم - فقط - الأمة
 الإسلامية؟ إنه تمسك هباء وخواء - بعيد عن بني آدم - اللّهم إلّا أن تخرج بقية الأمم الرسالية عن بني آدم ومنهم هؤلاء المدعوعون استمرارية الرسالة لما لا لا بعد الرسالة الإسلامية.
كلّا! فإنه خطاب يـعـم كلَّ بنـي آدم على مدار الزممن الرسـالي دونـي استيناء، منذ آدم حتى خاتم النبيين ملوات اله عليه وعلي الهي


 تحلق على كلٍ بني آدم المكلفين دونما استيناء.


حيث تعني وِمْنُمَ المسانسة بين الرسل والـمرسل إليهمه، لا أنهم المنتخبون من قبلهم، فهكذا أيضاً (أولو الأمر منكم" دون فارق الِّ

 قبل أو لن يحصل، لذلك كله فلا تناحر بين (إنهل الشُرطية والتأكيد المستفاد

 اللآثار الربانية فطرية وعقلية وشرعية أماهيه من آفاقية وأنفسية، وقص الكالتاريخ الرسالي لأنه سلسلة موصولة مع الزمن الرسالي
(1) سورة الانعام، الآية: •سا.

ذلك وقد (ااصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخلذ على الوحي ميثاقهم،









سابقِ سمي له من بعده، أو غابر عرَّفه من قبله - . على ذلك نسلت القترون، ومضت اللدهور، وسلفت الآباء، وخلفت الأبناء، إلى أن بعث اله سبحانه محمداً رسول اله اله



والخلود - كمما مرَّ مراراً ويمر - هـو البقاء مدة طائلة، دون غائلة
 اللانهائية هي جزاءٍ وفاق للعصيان المحدود لزمن محلود بأثر محدود؟ : -


 فممن افترى على اله كذباً وكذب بآياته هؤلاء الذين يؤبّدون المكذبين

بآيات الله المستكبرين عنها، أبد اللّانهاية، فهم - إذاً - معهم فيما يزعمون، اللّهم إلّا القاصرين منهم التابعين للقائلين به الغائلين.



 كتاب الأعمال وما كتب الله عليهم بها من العقاب في في كتاب



 الننآت الثلات والمعني منها هنا نصيب الدنيا بآثار الأعمال السيئة.
صصحيح أن هنا عملاً دون حسـاب وهنالك حسـاب دون عمل، ولكن (انصيب من الكتابه" هو خليفة حاضرة لا مرد عنها مما لا بلَّ منها، فإن للأعمال آثاراً في الحياة الدنيا كمالَهها في الأخرى مهـما كان كمالُّها في الأخرى .




$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الأمراف، الآية: عץ. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الرعد، الآية: MA. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: • } \tag{}
\end{align*}
$$




بأعمالهم، فهم عائشون بين الكتابين ولا يظلمون فتيلا". ذلك، وأن لهم أنصبة من الكتـاب أولا هـا في الأولى، وأخرأهـ أها في


الوسطى :


(r) عَذَابِ أَلْحَرِبِق

والتوفي هو الأخذ وافياً دون تفلّت لشيء من كيان الإنسان، المفروض


(8) ترَجْعَونِ

 الألوهية، لا عن كونها كسائر الكائنات حيث تحشر حاسرة عما تلبّست من




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الرعد، الآية: } \\
& \text { (... سورة المؤمنون، الآلآية (Y) } \\
& \text { 0. سورة الأنفال، الآلية (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة النحل، الآيتان: 17، AV، 17. }
\end{aligned}
$$






.







لا يكون للأحياء عندها برزخ؟! .

ولكن الجمع في البرزخ كائن في آخر الأمر، فالأموات قبل القيامة


 تنافي حياة برزخية بعدها فيها يثابون أو يعذبون.


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة النمل، الآية: AV. }
\end{aligned}
$$

 أمر حاذر للمستقبل ببرزخ الفصل.
 يستحقون النار البرزخية، مما يدل على أن الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم لا يشمل كلَّ شياطين الجن، فقد يشمل مع الشيطان الأوّل الشياطين الأول من
 الشيطان الأول، وهم - بطبيعة الحال - أضرابه من رؤساء الشيطنة، أم



الشيطان .
وعلى أية حال فهناك مُنظًرون من الشياطين هم كلهم أم بعضهـم دون فسقه الجن، فإنهم كما الإنس غير منظرين
 موا فقون في أسباب النار واستحقاقاتها؟

 الطائشة، وقد مضت وأدبرت، نم ظهرت فاسدة كاسدة فقضت بما قضت، فكلٌ تعاون بين هؤلاء الأخلاء في الفسوق تكون هناك ماك مادة العداء الظاهرة،


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأهراف، الآية: } 10  \tag{1}\\
& \text { سورة الجن، الآية: } 11 \text { الا } \\
& \text { سورة الزخرف، الآية: IV } \tag{r}
\end{align*}
$$


. ${ }^{\text {Tr }}$
 الإضـلال والضـلال والإدغال، فقد يخاصـم المضلّلون مضلّليهم وعكساً، كما




 زمناً دون آخر .
 الضهلالة، وتقابل أمة الهدى.
 تداركهم فيها بحساب واستحقاق، وإدراكهم بعضهـم بعضاً ظاهراً وباطناً،

وعندئذ:
 السابقة، أم - كأوضح - أخراهم في الضلالة التابعة لأولاهم فيها وهم أئمة




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة ق، الآية: MY. } \\
& \text { 9V : سورة الأنبياء، الآية (Y) } \\
& \text { (r) سورة ص، الآية: عرا }
\end{aligned}
$$

وبصيغة أخرى قد تعني ضأخراهـم" وجاه هأولا هـمه" كل أخرى لكلِّ أولى، في سلسلة متواصلة بحقول الإضـلال والضهلال، أم رأخرامهم" هـم


 مضلِّلة، والأمة هنا كما بينا هي أمة الموت في الكفار الذين هم أهل النار .





وأغوى من الإضهلال الميت.




إضهالاً.


 ضِعفهم، فإن لكلِّ عذابآ قدر سعيه في الضـلال والإضـلال .


 والإضـلال، وكما أن كلّا من الفريقين دركات في كلا الضـلال والإضـلال،

نم والضـعف في العَدد كما العُدد لا ينحصر في اننين حيث قد يتجاوزهما إلى أضعاف حسب أضعاف الاستحقاقات(1)

كُتُرْ تَكْسِبْونَ (1) :

وترى الفضل الـمنفي في بُعد الـعذاب هو الفضـل في عِلَّة الـعذاب وعُلَّته، أن الفريقين يتساويان فيهما؟ وهـا ومذا غير وارد في كلُ فريق بين أفراده فضهالّ عن الفريقين مع بعضههما البعض! انقد بعني فضل الضِعف في العَدده، لا والعُلُد .
 السوء نُجازى وتُجازون.

 الجهل عذاب فوق العذاب.
 عامة تعم أولاهم وأخرامم أن ذوق العذاب على أية حال ليس إلّا بالّا بمكاسب



قال الأزمري إالضيعف، في كلام العرب المثل إلى ما زاد وليس بمصصور على المثلين وجاتز


 جَا

وكذلك الأمر حيث أجابوا أنفسهم بأنفسهم. وحصيلة الضعف هنا وهناك الك أن لكلِّ كثرة العذاب عَدداً وعُدداً حسب عَديد العصصيان وعُدده، وليس يعني
 أتباع، فهو العدل المحكّم بين الفريقين، وقد يربو المضئلّل على المضلِّل في ضِعف العذاب قدر ضِعف العصيان، وإنما الفضل يختص بكتلة الإيمان، أن يزدادوا نواباً عمّا يستحقون، وأما الكفار فلا زيادة في عذابهـم ولا نقصـان عن المستحق بقسطاس مستقيم




إذاً فمطالبة ضـعف العذاب للمضلّلين - فقط - لأنهم أضلوا، خاوية
 العذاب وهو كثرته قدر المستحق، فقد يكون ضـعف المضلِّل أضعف من

 قلر الضّعف لكلٍ حيث الأعمال معروفة عند اله، مجهولة عند من سواه.
 هو قلر المستحق عَدداً وعُدداً ولا يظلمون فتيلاً .


 دنيوية وأخروية وبينهما ومن الأولى ألاً تفتح لهـ أبواباً لتصعد أعمالهـم





سماء الرحمة)
 آلنَّهُ ، إذاً فأبواب سماء الما الرحمة مادية ومعنوية لا تفتح لهم في آية نشأة من النشآت الثلات.




سورة الأعران، الآية: 97.







 من السماء نم تصير إلى الثقر

 يقول الشأ : رددما عليه فمنها خلقناكم ونيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى . سورة الالنعام، الآية: هب.

## 



 وهم بمثل طلحة والزبير كانوا من أصحاب رسول اله له نزول الآية، فكيف تنزل آية كفرهم الذي يحيل دخولهم الجنة؟!
 والآفاقية: رسولية ورسالية، وهو الكفر المطلق المطبق، البعيد عنه اللين يكذّبون ببعض ويصدّقون ببعض، فلهم بعض الإيمان، فقد يأتي يوم هـم يخرجون فيه من النار إلى الجنة تضية إيمان، بعد ما ذاقوا وبال أمرهم في تكذيب.

فهذه الآية تبين مصير المؤبدين في النار اللذين ينخمدون - بعد ما ذاقوا وبال أمرهم - مع انخماد النار، فلا نار - إذاً - ولا أهل نار

 الجمل، وأين جمل من جمل؟
 الثلاث، كما تعم التفتح لصعود أعمالهم إليها يوم الدنيا، وصعود أرواحهم فيها بعد الموت، وصعود أنفسهم يوم القيامة الكبرى، حيث تفتح أبواب

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الحج، الحجر، الآية: } 10 \text {. } 10 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

 الآية نزلت في طلحة والزير والجمل جملهم.

جنة الخلد عند سدرة المنتهى لأهليها، وكذلك نزول بركات من السماء مادية ومعنوية عليهم في هذه النشآت، فهذه الأبواب كلّها مغلقة على هؤلاء
 جزاء وفاقاً .

أجل تفتح لهؤلاء الأنكاد أبواب الزحمة بديلة عن أبواب الرحمة، حيث
 الرحمة في المادية منها ما تصل إلى غير الصالحين من رحماتها ونها، فإنها تبدل
 خاصة أخرى مادية لهؤلاء دون أولاء. ذلك، وأبواب السـماء في صـعود الأعمال والأدعية ونزول اللفرقان


 المعنوية يعني فيما يعنيه نزولاً روحياً دون مكان عال اللا لا والأجمل هنا في وألْمَلَ

 يصعب ولوجه في سم الخياط يربط برقيق سهل الولوج فيلج به صـعبه، وفي

 جمعها لجملي : الجمل وحبل الجمل، دون الإبل جمعاً بين الاستحالتين،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأهران، الآية: } 97 . \\
& \text { (Y) سورة فاطر، الآية: •. }
\end{aligned}
$$

فدونك قف أمام ذلك المشهد الرائع الشهيد، مشهد الجمل بحبله تجاه سم الخياط، فلو انفتح ذلك الثقب الصغير لمرور الجمل الكبير بجمله القطير، فقد تنفتح الجنة لأولئك المكذبين بآيات الله المستكبرين، ولكن :




 الساترة لهمه، المححيطة بهم من جوانبهم كلّها، فيكون استظلالهـم بحرِّها




فالغاشية هي التي تغشاهم مهاداً من تحتهم وسائر الغاشية من فوقهم:
 وعلى حدٌ المروي عن الرسول

 الزج في القدح" فقد جعل لهم من النار أمهدة مفترشة تحتهم وأغشية مشتملة
 فتلك هي ضفّة التكذيب والاستكبار، ثم إلى ضفّة التصديق والإقرار :

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الناشية، الآيات: }  \tag{1}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: }
\end{align*}
$$








 اللذين لم يطبقوا كل الصالحات، فما الما لم يكن في الوسع من فعل المفروض أو ترك المرفوض فلا يطالب به المكلف، نم وما فما تصر فيه وهو يسعه أن

 هناك مزيد فيما تصر من تكفير وتوبة وشفاعة أماهيه.

ذلك، ومتصوَّرات التكليف المستحيل والممكن والواجب كالتالية: 1 - التكليف بالمستحيل ذاتيآ، Y - أو حاليآ، ب - والتكليف المحرج


Y - شخصياً، 1 -
فالأولان مستحيلان في محكمة العقل والعدل فضـلاّ عن التكليف الفضل، نم المحرج بشقيه غير وارد في الشُرع لمكان نفي الـحرج بآياته
 قوات المكلف بنوعيه، إلّا قليلاً لمكان نفي العسر بآياته ك هويُرِيدُ أَّهُ بِعُمُ
(1) سورة الحج، الآية: VA.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عشر
 يكلف المكلف إلاّا واسعاً في طاقته.

وكما أن واسع التكليف شرط في أصله لكافة المكلفين، كذلك هو في كل" منهم، فإذا كانت الموانع لفعل المفروض أو الجواذب لفعل المرفوض، كانت أقوى من طاقة المكلف أم يُساويها، أم هي أقل منها بقليل لا الا يعبأ به، إذاً فهذا التكليف خارج عن وسع المكلف فلا يكلف به، اللّهم إلّا إذا عدم الوسع بسوء اختيار، وإذاً فليس التكليف الخارج عن وسعه إلاّلا بوسعه قضية سوء اختياره في ترك الوسع هذا، فقد يقدر التكليف بالطاقة الموسعة امام المكلف به وإلّا فلا

تكليف إلّا فيما اسشُني
فالمفروض تركه أو فعله الذي هو بحاجة إلى عصمية ربانية خارج عن

 يلركه التي هي فوق العدالة العادية ودون العصيمة الربانية، فإن وقع غير المعـع المصوم
 معذوراً إذ لم يكن تركها في ذلك الظرف الحاسم العارم في وسع الطاقة غير

المعصومة .
وهكذا الأمر في كل" طاقة قاصرة عن مكافأة أو مكافحة العصيان، إلًّا إذا كانت قاصرة عن تقصير، كالذي يسافر إلى بلدة يعلم اضطراره فيها إلى اقتراف محرم أو ترك واجب، حيث اضطر اضبراره المقصر - إذاً - غير عاذر،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: 1ه0 } \\
& \text { (Y) سورة يوسف، الآية: £ }
\end{aligned}
$$

فليس الاضطرار أو الإكراه أو سلب الطاقة عاذرأ للمضطرين والمكرَهين ومسلوبي الطاقة إلّا إذا كانت هذه الحالاو آلات دون فعلهم القاصد وإرادتهم. لذلك نجد آيات الاضطرار تعبر عنه بصيغة المجهول كـ وأنَكِن اَْْطُرَّ غَيرَ


للعذر، دون أي اضطرار وإن كان باختيار.
 خلق الأرواح بوسعها، فهو الذي يعرف وسعهـا، الـا خلاف مـا ظن قوم من الملحدين الغفلة الجهال أن الله لا يعرف النفوس، فقد يكلفها فوق وسعها،


 والـمدافعة عن الجبوابه، ولقد فصلنـا البحث حور حول آية الروح، وآلن فيها الإجابة عن كافة الأسؤلة حول الأرواح كلها، فراجع.

 وعمل الصالحات، وهو في الجنة يكدر طيبة العيشة والعشرة مع الإخوان.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: IVr. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الإسراء، الآلية: 10. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الحشر، الآية: •1. }
\end{aligned}
$$

نقد يكون غِلُ الصدور بما يخيّل إلى ذوات الصدلـور من تقصير لإخوان وهو قصور أم تقصير منا قاصر بحقهم فنطلب أن يزيل ذلك الغل وألّا يجعله

 الغل في صـدورنا فاله مو الذي يزيله عنها في الجنة تحقيقاً رفيقاً للتعايش السلمي في دار الكرامة والرحمة حتى لا تحول - كما في الأولى - زحمة . أم إنه غلٌ بـح
 المؤمن عذاب، للذلك فليُنز تخفيفاً خفيفاً عن صدور المؤمنين، ولكن بحن بحق لا يزداده غلًا بعد غله.

وقد تعني (انزعناه إلى نزع في الأخرى نزعاً في الأولى كما في بعض



 قوله: (ايحبس أمل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حـي حتى يؤخذ لبعضهـم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل" غ(r)
سورة الرحمن، الآية: با .




 الجنة من منزله كان في الدنيا .

ترى وإذا كان غل بحق فكيف يكون نزعه أيضاً حقاً وهو ضـغط على
ماحب الحق؟.
ذلك، لأن الهل لا ينزع الغل المستحق إلّا بجزاء وفاق على المستحق
 ذلك الغل نزعاً بعدلِ ورحمة، فحين يُجازى المستحق عليه في غلِّ أم تُجبر




- عَدُّ

فقد نزع اله ما في صدورهـم من الغل - أيآ كان من حق أو باطل -


 مما يغل ويغلق مفاتح القلوب إلى أهل الجنة من
أجل، ولأنهم - على أية حال - بشر، يعيشون بشرآ، وقد يثور بينهم في العشرة الحيوية غيظ يكظمونه، أو يغور غل يغالبونه فيغلبونه ولكن تبر تبقى

 الرسول

 قال : يحبس أمل الجنة دون الجنة حتى يمتص لبعضهم من بعض حتى يدرينلوا الجنة

المتين، وهدانا لنزع مذا الغلّ من صدورنا، تم لهله الجنة


 حيث تركوا أمكنتهم لنا، وارئأ تركه لنا بما قدمناه من صـالحات.

 فيقول: لولا أن هدانا الله|"(r)
أجل ولنودوا أن صحوا فلا تسقموا، وانعموا فلا تبأسوا، وشبوا فلا
${ }^{(r)}{ }^{\text {( }}$
=












 وله متزل في الجنة ومتزل في النار، فأما الكافر فير المر المؤمن منزل في في النار، والمؤمن يرث


 المؤمنين بعضهم على بعض ليس ليكون عداء لذوات المؤمنين، إنما هو غل فل
 تغل صدور لذوات الآخرين فحق آن ينزع ذلك الغل عن الصدور المغلّلة. نم الغل الصالح اللذي يعني بغض مؤمن يستحق الغل لعمله، ذلك لا يفيد إلّا كمرتبة من مراتب النهي عن المنكر وهو ليس لينزِ يوم الدنيا،








 . تَمْمَوْنَ

وذلك المميراث يعني أنهم سكنوا مساكنهم فيها وزيادة هي مساكن

 الجنة مكانه إلى مكانه نفسه.
 سبيل الهدى أمام النزعات النيطانية التي تتغلب عليها لولا أن هدانا الله. مسرح عظيم من حوار الجنة والنار في مناداة، ويينهما رجال الأعراف،

فلنعرف من مم أولاء الأكارم وما هو ذلك الحوار المستقبل وكأنه حاضر في المشهد بكلٌ مصارحه وملامحهه



 يعدون، فقد يُنعم فريق الجنة بما وجدا وجده من الوعد، وجني



 وعدنا ربنا حقاً نهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً، نقال له الناس : اليسو ا أمواتات؟ فقال : إنهم يسمعون كما تسمبرن (Y)
 أبي جعفر 20
 سليمان القندوزي في ينايع المودة (1-1) روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بسنده عن محمد بن الحنفية من أيه علي يُ الي

 واستخفوا بحفي.
 بالكونة هند انصرانه من النهروان ويلنه أن معاوية بن ابي سفيان يسبه ويتّل المسابه فقام




المستحقين النار، لا المععفو عنهم المستحقون الجنة، والظالمون هنا هم
-
 كانوا من المسلمين
وترى كيف المؤذن هنالك علي


 الدنيا أذاناً رسالياً بعد الأذان الرسولي، كذلك هو المؤذن في الأخرى بإذن

ولو كان المؤذن هنالك مو الرسول





هنالك كما هو المؤذن عنه

 =


 وابن حسنيه في درر بحر المناقب (1) (1) . سورة مود، الآية: IV

أنها عوج فلا تُسلك، وابتغاء أنفسهم إياها مسلكاً عوجاً، فسبيل اله هو شرعته ونهجه وهم يبتغون عنها المتحاول ويطلبون منها الفسح والمخخارج ويوممون بالشبهات أنها معوجة غير قويمة، ومضطربة غير مستقيمة! . ولأن القرآن هو أفضل سبل اله فبغيه عوجاً هو أعضل صـلٌ عن سبيل
 إنه لا يفهم وليس بمتناول الأفهام، فإنه عوج في كتاب الدالـا قاصرة الدلالة على مرادات اله تعالى كما منه تفسيره بالآراء أن تحمل عليه الآراء السادرة عن الصـادرة عن

مصادر الوحي والتنزيل
 الخالدة هو بغيه عوجاً .




العذاب حسبها ولا يظلمون نقيراً.
 مدسوس : صدآ عن سبيل الهـ - وبغياً وابتغاء لها عوجاً - وكفراً بالآخرة.
وما أظلمه في ثالوثه حيث يجـمع كلّ دركات الظلم والتضليل، فهم

- إذاً - حملة مشاعل الضـلالة، ورؤوس زوايا المتاهة والغواية.






 M الكَفِرِينِ








آبات أربع تُبتّن موقف الأعراف ورجاله، فلنتعرف إلى رجال الأعراف

وموقفهم المتميز على ضوء آيات الأعراف، تقريراً لمسيرهـم، ولمصير مختلف الروايات في مئلة التخالفات.

هنا نتلمح صُراحاً من مقاطع في هذه الآيات أن رجال الأه الأعراف هـم أعرف العرفاء باله وأعبد العابدين له، حيث يمئلّون أمر الها في فاصل الأعراف بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، تقريراً لمصير كلٌ بمسيره، إذاعة من قبل الله في ذلك الموقف المجيد.
 متعالية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، لا يحق أن يكون عليها إلّا الحاكمون عليهما المتككلمون بفصل القضضاء فيهما من قبل الشه، فكيف يكونون هـم الأدنون المرجون لأمر اله؟
 الرجولات في كافة حقول الفضـاثل والفواضـل، ولو كانوا هـم الأدنون المرجون لأمر اله، فالأكثرية المطلقة منهم نساء بطبيعة الحال الأنوثة،


أشبه؟!
ץ كأصحاب الججنة وأصحاب النار، وشخصياً مو معرفة كل" فرد فرد من الفريقين بدرجاتهم آم دركاتهم، وليست هذه المعرفة القمة الفائقة إلّا لأعرف العارفين باله وأقرب المقربين إلى الها

ففي حين أن الرسول

سورة محمد، الآية: •Y.
 وهذه تضية الابتلاء في حياة التكليف! إذاً فكيف يمتاز رجال الأعراف الن - إن

 أجل، وهذه المعرفة المتميزة عن نشأة التكليف أولاَّ، وعمن مـم في في
 الأعراف هم أعرف العارفين بالله، حتى اختصـهم الله في ذلك المـوقف







والأقدام . فليس هناك مجال لهذه المعرفة الشـاملة كل أهل الجمع إلاّ لأقرب

المقربين إلى الله.

أنهم هم الأعلون في المحثر المعشر، حيث بحملون - هم - سلام اله إلى


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة ق، الآية: Yو (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سررة يس، الآية: ه0. }
\end{aligned}
$$

إلى عباده الصالحين إلّا أصلح الصالـحين الذين يمثلون أمره ويحملون القمة العليا من رسالته الربانية، ولو أنهم من المرجوين الألا المر الله إذ خلطوا علا علا





 فإنها دعاءٌ لأصلح الصالحين إلى من دونهم من سائر الصالدين
 لأبصارنا تلقاء أصحاب النار إلّا قلدر واجب الحوار الحار وتقرير المصير، ومعية الشفاعة منا لمن لا يستحقونها، ونحن الا ولا ولار مأذونين فيها ، وأخيراً معيتهم في
 قضية فضل الله ورحمته وليست قضية عدله.
 ليست في ذلك الموقف الرهيب إلًّا من ممئلين لأمر الله، المرسلين من قبل الله، في ذلك الحوار الحاسم وفي تقرير المصير .
 لأصـحـاب الـجـنـة بـدخـول الـجـنـة في الـقـرآن كـلّه إلّا مـن قبـل الله إذ

الآخرة .


 (商 خطاب وسيط بين المرحلتين هو ثاني الخطابين في المحتد، حيث يعني جنة

الآخرة كما هنا:


الأعراف بين كلِ اهل الجنة.

إذاً فرجال الأعران مم أعلى موقفاً ومحتداً من ملائكة اله، ومن كلِ أهل الحشر دونما استناء.

هذه تعريفات بهم في مواقفهم على الأعراف، نم لا نجد ولا لا لمحة

 اللّهم إلاّلا لأعرف العارفين بالهّ، وأعبد العابدين لها
 على أهصاب الجنة وأمرهم بدخولها حسناتهم وسيئاتهم؟ كلّا نم كلّا .




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة النحل، الآلية: Yr. } \\
& \text { (Y) (Y) سررة الزمر، الآية: } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (£) (£) سورة التوبة، الآية: 1.Y }
\end{aligned}
$$

نقول: لأنهـم - إذاً - ليسوا - بعـد - لا مـن أصحاب النـار ولا مـن


 والآخرون هم على هامش أصحاب الجنة ينتظرون حيث مـم مرجون لأمر اله


فالأحاديث المفسرة لأصحاب الأعراف بأنهم الرفيق الأعلى(1) تعني















 العالمين وانا قسبم الجنة والنار وانا صاحب الألا قال : سألته من تول اله




الأولين، والمفسرة لهم بأنهم الفريق الأدنى(1) تعني الآخرين، والمفسرة لهم
=










 (1) تال رسول الش 艮




 والحسنات ثثل الميزانه وفيه أخرج ابن جرير وابن المنلر عن أبي زرعة عمرو بن جرير قال












بأنهم الفريقان(1) تعنيهما تفسيراً للأولين وتأويلاً للآخرين، فقد تصدق هذه
الثلاث إلّا ما فيها من شطرات لا تلائم القرآن.
=








 والناس وسائر المكلفين في الجزاء الوفاق، وعلى أية حال نهذه الأحاديث لا توافنق القرآن في

مواضيع عدة.

ومن طريق أصحابنا في نور الثقلين ץ: ع ع عن أصول الكافي بسند متصل عن حمزة بن بن الطيار قال لي أبو عبد اله يا يا












 في المجمع قال أبو عبد الش 右

ذلك، وإلى تفصيل لكلٍ مقاطع الآيات الأربع بشأن رجال الأعراف
وأصحاب الجنة والنار :

تضية ذكرهم من ذي قبل أم مما معنيان معاً .
牦





فيه الرحمة، وظاهره - وهو جانب أصحاب النار - من قبله العذاب الـبا وهنا بجانبي السور الحجاب لرجال الأعراف مع الفريقين بتقرير المصير بعد بيان المسير المر


=



 تجعلنا مع القوم الظالمين - نم ينادي أصحاب الأعران ومم الأنياء والخلفاء رجالاً مالي من أمل





النص؟

 يعلموا أنهم من أصحابها، فلأنهم درجات حسب درجات إيمانهم وعمل
 سيئاتهم دون عذاب، وحتى إذا بشروا بالججنة وهم يعلمون، فهم - بعـه بين الخخوف والرجاء، خوف من قصورات لـهـ ونم وتقصيرات، وأنهـم مهـما كانوا صالحين دون تقصير فلا يستحقون الجنة بأعمالهم، اللهم إلّا برجاء

 وكما قال إبراهيم:





وكذلك السحرة المؤمنون أفضل إيمان من أعضل كفر وأرذله: وإنَّ



$$
\begin{align*}
& \text { AY : سورة الشعراء، الآية (1) } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشعراء، الآية: } 17 \text { الآ } 1  \tag{r}\\
& \text { سورة السجدة، الآية: } 17 \text { الآ }
\end{align*}
$$

فالطمع الصالح لدخول الجنة هو للصالحين مهما كانوا من المعصومين





 أبصارهم تلقاء أصحاب النار لواجب تقرير المصير بواجب الحوان ران وهنا حيث يفاجؤون برؤية هؤلاء الظالمين ابتدروا بدعاء:


 المحكومين بالنار في شفاعة لهمَ، ولا تجعلنا معهم قبل دخول الجمر الجنة والنار، أكثر من قدر الحوار وتقرير المصير فالمـعية بين رجال الأعراف وأصـحاب النـار في أية مرحلـة - إلّا


 التامة الطامة بيننا وبين الظالمين الذين لا يستحقون الجنة، وحتى إذا دخلوا الجنة باستحقاق بعد ذوق عذابب مستحق، متخلصنين الطن عن أعباء الظالامات، فقضية مختلف الدرجات ألا تجعلهم معنا في مقامنا في الجنة

(1) سورة الأمران، الآية: بع .

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عشر
ولكن فلنكن في مقامنا كما نستحق، وهم كما يستحقون في أماكن
ومكانات، في الاأصل وبمعرفة أصحاب الجنة.

 ذلك، وقد يلمح ضمير الجمع - الجائز الرجوع هنا إلى ألصحاب الجنة
 موقعأ، فإنهم محور الكالام هنا - يلمح بعناية أصحاب الـاب الجنة مـع أصحاب النار، فلثن كان القصد إلى خصوص أصحاب الأعراف لذكروا كما يذكرون






ألا تجعلنا معهم، سواء فيما يجوز عدلا أما لا يجوز . فجعلهم كلّهم مع القوم الظالمين في عذاب النار أم في مقامات الجنة بعد ما ذاقوا عذاب النـار فاستحقوا دخول النجنة كبعضـهـم، ذلك خلاف



تَ تَحِفُونَ
 بقاء الترائي بعد الدخول في الجنة والنار، أم دخولهم من اكم أصحاب النار في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الاننياء، الآية: } 11 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة الأنياء، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

النار دون أن يشاركومـم في عذابهم، أم دخول مؤلاء معهـم في الجنة دون أن يشاركوهم في نوابهم أماذا من خلاف الفضل، فليس من خلا خلاف العدل . والدعاء على أية حال لا يعني جواز عدم تحقق المدعو به لولا الدعاء
 حق على أية حال وإن كان في ظاهر الأمر غير حق حيث لا يلائمنا . وذلك أدب الدعاء في كافة الأحوال، وحتى إذا كان الداعي في حال وقوع المدعو به فضـلاّ عما قبله.
 تَنَّكْرِرْنَ

هذه الرسالة الغالية أن يكونوا مذيعين لفصل الحكم من رب العالمين،


الأخيرة حيث أمروا بأمر اله أن يخاطبوا أصحاب الجنة بدان ألا إذاً فمناداة أصحاب الجنة والنا العالين من رجال الأعراف حسم الموقف، نم هم يدخلون الـون الجنة ومعهم

ذلك ومما يؤيد أهالة القصد الى أعالي رجال الأعراف دون الأداني، أن الآخرين غير محصورين في الرجال، بل ونساؤمـم أكثر من رجالهـمـ، وألما والما



أم هي غير مشاركة معهم لمكان أنوئتها، وعلى أية حال فخصصوص القصد من رجال الأعراف الأدنين مرفوض .

كما ولا تعني (رجاله الملائكة إذ لا نساء فيهمّ، وهم يقابلون نساء من جنسهم، مهها عنت رجالآ من الجن على هامشن رجال من الإلنس كرسل منهم عالين، حاكمين على قبيلهم، أم لهم بين فريقي أهـحاب الـجنة وأصحاب النار من الجن.
 وأصحاب النار لحدٌ يعرفون المستكبرين من أهل النار بينهمه، لا فقط معرفة


 تثبت لهم معرفة قمة متميزة بسيما كل واحد منهم، حيطة معرفية بما عرفهم الها ليحكموا هناك بما يحكم اله
 محمد والمقربين وأصحاب اليمين

فرجال الأعراف حيث بكلمون كلا الفريقين بما يكلمون هـم الشهدلاء


 العالمين ذلك النصب المتميز يوم اللدين

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النباً، الآية: MA. } \tag{1}
\end{align*}
$$

كل" ذلك، إضـافة إلى أنا لا نتلمح أية فزعة ومول لهم في أعرافهمه في


 أَنْسُهُ

إذاً فقد لا تشـمل رجال الأعراف في ظاهر التفسير إلّا أقرب المقربين وأسبق السابقين، دون الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فلا هم - بالفعل
 ولا هراحة هنا ولا لمحة أن رجال الأعراف يتطلبون إلى الله السماح، فإنما هو الحكمية بين الفريقين والحكم بدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار

النار
إذاً فعساكر البراهين القرآنية في آيـات الأعراف وسواهـا تقرر موقفاً حاسماً لرجالها لا يناسب كل المعصصومين فضـلاً عن الأدنين من المؤمنين، الا

فلا يُصغنى إلى أحاديث الأدنين تفسيراً، إلَّا تأويلاً .



 تَسْتَكِّرْونَهِ بجمعكم على الله وعلى عباد الله ورسله .


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الصافات، الآيتان: IYA، IYV، } \\
& \text { (Y) سورة الانياء، الآيات: 1.1. }
\end{aligned}
$$

كأنكم أنتم أصحاب الرحمة دونهمه، أم هم ولياكم سواء في العذاب؟! كلّا ،


الحجاب والسور المضروب بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وما ومكانتهم أنهـم رسل من اله في ذلك الـموقف الـحاسـم. رسل شهود فـر في معرفة كلّ




 ذلك (وإنما الأئمة قوام اله على خلقه وعرفاء على عباده ولا يدخل

الجنة إلّا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلّا من أنكرهم وأنكروهال|(1)




حوار بين أمل اللجنة والنار في دار القرار، يوم التناد، يُخيّل فيها إلى الى




(1) نهج البلافة الخطبة YOY / / عن أمير المؤمنين .

اتخذوا طاعتهم الحقة وهي الدين الحق ولَّرَمه يلتهون به حيث يلهيهم
 الطاعة، مخلداً إلى أرض الشهوات، فلا يطيعون - إذاً - إلًّا لهوآ ولعباً



 فنحن نجحدهم كما جحدوا، وننساهم كما نسوا جزاءة وفاقاً.

ذلك كيف لا يشغلهم ما مـم فيه من النار عن الماء وسائر رزق الله؟
 والجوع هما مما لا ينسيان في أية ملابسات(1)
 رزق الله واقعاً حيوياً فللماء دور دائر في الحياة ليس لسائر رزق الها، وقد






 ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ
 مما رزتكم اله، فسكت مشام لا يرجع كلاماً .



 (أفضل الصددة سقي الماءه| (r)

ذلك، ولأن الغرور هو إظهار النصح واستبطان الغش وهما من فعل
المختار، فتراه كيف ينسب إلى اللحياة الدنيا وليست هي مختارة؟
والجواب أن الحياة الدنيا مي حياة الإنسان فيها دون نفسها، فالغرور - إذاً - هو من فعل الإنسان حيث ينظر إلى الدنيا فينغر بها، ولا ينظر بها


نم النسيان من الله هو تناسي العارف وكما هم تناسوا عارفين، فلقد تناسوا لقاء يومهم هذا عارفين، فاله يتناساهم عن رحمته عارفاً فلا يفيض عليهم منها إلّا عذاباً مهيناً.

و(ادينهم" كما لّمّحنا تعم الدين الحق فطرياً وعقلياً وشرعياً حيث اتخذوه لهوآ يعرضون عنه، ولعباً بلعبون به ويستهزئون، والدين الباطل وهو الشهوة




سورة الانْياء، الآَية: •r.

 أو مما رزتكم الها اله
سورة آل عمران، الآية: 140.
سورة الانعام، الآلية: • .
 بين قبيلي الإيمان والكفر يوم الدنيا فهي خاصهة بالمؤمنين يوم الدين : وألّ


وحقاً أقول: (اما الدنيا غرتك، ولكن بها اغتررت، ولقد كاشفتك
 والنقص في قوتك، أهدق وأوفى من أن تكذبك أو تغرَّك، ولرب نا ناصل
 والربوع الخالية، لتجلنها من حسن تذكيرك، وبلاغ موعظتك بمسلة الشفيق


يوطّنها محلاّ، وإن السعداء بالدنيا غداً هـم الهاربون منها اليوم"(r)" فيا أيها الإنسان ما جرّأك على ذنبك، وما غرَّك بربك، وما آنسك بهلكة


 وعزّاك عن البكاء على نفسك وهي أعز الأنفس عليك، وكيف لا يوقظك خوف بيات نقمة وقد تورطت بمعاصيه مدارج سطواته، فتداوَ من داء الفترة في قلبك بعزيمة، ومن كبرى الغفلة في ناظرك بيقظة، وكن له مطيعاًّ، ويذكره آنساً، وتمثل في حال توليّك عنه إقباله عليك يدعوك إلى عفوه، ويتغمدك بفضله، وأنت متولّ عنه إلى غيره - .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة سبا، الآية: عه. } \\
& \text { (Y) سورة الأعران، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y|ع ( } 1 \text { ( } 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$

فتعالى من قوي مـا أكرمـه، وتواضـعت من ضـعيف مـا أجرأك على معصيته، وأنت في كنف ستره مقيم، وفي سعة فضله متقلب، فلم يمنعك
 يحدئها لك، أو سيئة يسترها عليك، أو بلية يصرفها عنك، فما ظنك به لو لو
 القدرة، لكنت أول حاكم على نفسك بذميم الأخلاق ومساوئ الأعمال - .
 رفعته التقوى، ولا ترفعوا من رفعته الدنيا، ولا تَتيموا بارقها، ولا تسمعوا ناطقها، ولا تجيبوا ناعقها، ولا تستضيئوا بإشراقها، ولا تُفتنوا بأعلاقها، فإن برقَها خالب، ونطقها كاذب، وأموالها محروبة، وأعلاقها مسلوبة، ألا وهي المتصدية العَنون، والجامحة الحرون، والمائنة الـخؤون، والجَحوود الككنود، والعَنود الصَّدود، والحَيود المَنود، حالها انتقال، ووطأتها زلزال،، وعزها ذُل، وجدها هزل، وعُلوها سُفل، دار حَرْبَ وسَلْب، ونَهْب وعَطَب، أهلها على ساق وسياق، ولِحاق وفِراق، قد تتحرت مذاهبها، وأعجزت مهاربها، وخابت مطالبُها، فأسلمتهم المعاقل، ولفظتهم المنازل، وأعيتهم الممحاول، فمن ناج معقور، ولـحم مـجزور، وشلو مذبوح، ودم مسفوح، وغاضّ على يديه، وصافق بكفيه، ومرتفقِ بخلديه، وزارِ على رأيه، وراجع عن عزمه، وقد أدبرت الحيلة، وأقبلت الغِيلة، ولات حين مناص، هيها





 الذذين حالتهـم حالة الإيمان بالحقق المـرام وإن كانوا لـّما يؤمنوا حيث لم تصلهم دلائل الإيمان، فهم مؤمنون فطرياً وعقلياً، وهم ناظرون الـان دلائل كامل الامل

 بحرفي التأكيد وجمعية الصفات، نجد في مفعولية "مـ") لـ (اجئنا)" تقديراً
 والسببية: جئنا إليهم بسبب الكتابه، ومصطاحبين الكتابه، ومثلها : ؤولَا


أَكْرَكَكَمَ لِلْحَحِّ كَيْهِونَ
فلقد كان في نزول القرآن مجيئاً لرب العالمين إلى كافة المكلفين حيث يدل بنفسه على الله بتوحيده وصفاته وأفعاله، وكأنه جاءهم بنفسه. فلو أنه أرامهم نفسه لم يزدهم معرفة على ما عرفهم إياه بكتابه، ولذلك أصبح شاهداً لنفسه رباً، ولرسوله رسالة، ولكلٍ ما آراده منهم دلالة باهرة





الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عثر


(r) (r)

ذلك، فقد يُزيل القرآن كلَّ حجاب بيننا وبين ربنا معرفياً إلًّا المستحيل زواله وهو حجاب الذات وحقيقة الأفعال والصفات، فلم يبق في الدور إلّا ذلك الميلث الذي ليس ليزول على أية حال! .





فهل يُتترى بعدُ على الله أنه أغمض في كتابه، وأعضل فيه لحدٌ لا يفهم


 الفطر والعقول والقلوب، وذلك لمن ألقى السمع وهو شهيد. فكما أن معادن كتاب التكوين مختلفة الوصول إليها والحصول عليها
 الماخزونة قدر سعيه ووعيه، دونما بخل وعضل في دلالة الكتاب نفسه على
(£) سورة الرحمن، الآية: با.

فالبخيل - إذاً - هو الذي جعله مهجوراً فمحجوزاً، ينكلم ضـدّه أنه
ليس ليفهم إلاّلا بوسائل هي مغيّة في زمن النكليف إلّا قليلاًا .







إدراكه لتلقي الحق المُرامر.
 تأويله، وليس العلم بتأويل القرآن شرطاً لبالغ حجته، فإن فيه الكفاءة التامة




ذلك، والتأويل في الأصل هو الإرجاع إلى مبدأ أو منتهى خارجين عن
 وهو بين المبدأ والمعاد حجة بظاهره ولمهره وباطنه في إشارات ولطائف وحقائق

 المسرودة فيه، والتأويل المنتظر هنا هو الآتي في البرزخ برزخاًّآ وفي المعاد
(1) سورة العنكبوت، الآيتان: اه، هo .

واقعأ مفصلاٌ دون إبقاء، أم وتأويل علمي مبدأ حيث يظهر بعد الموت ما يمكن أن يظهر، وكلذلك تأويل الأعمال ظهوراً بحقائقها، تم تأوّلا إلى جزائها الوفاق.
 كافة المنتظرات في حقل الحجج الربانية بعد نزول الحجة الان البالغة القرآنية،
 بحق الكل" كالتأويل الخاص بالها بلها والمستحيل بحق غير الراسخين في العلم كمبادئ الأحكام، فإن العلم بها يخصهمم، وهم المستنبطون منها السنة على

هامش الكتاب.


 كالتأويل الخاص باله حيث يحرم عن علمه الأقربون فضالًا عنهم، ومستحيل نسبي وقتي كالتأويل الخاص بأقرب المقربين في دور التكليف.
 القرآن البالغة، هو انتظار قاحل جاهل ، فواقع التأويل للقرآن وعلمه قبل



ولم يأت التأويل في القرآن إلاّا بمعنى الأول الرجوع لمتوسط الـحق
 يبلغوا إلى متوسط من تفهم ذلك الوسيط بين تأويليه! ا.
(1) سورة البقرة، الآية: • YI.
(Y (Y مرة الانعام، الآية: 101.

تم للتأويل إجمال وتفصيل، فإجماله معروف من ظاهره الحاضر لـمن آلقى السمع وهو شهيد، فقد يعرف من القرآن نفسه مبدهه وهو اله، ومعاده وهو يوم الله، وكما يعرف منه كافة الحقائق المقصودة في نشأة التكليف. وتفصيله غير معروف إلّا لمن يحيط به علماً ومعرفة يقينية بعين اليقين
 العلم المخصوص بساحته القدسية المتعالية، وحجته البالغة الكافية مي وراء تأويله علمياً وعينياً، فإن دورهما آتِ بعد الموت، اللهم إلّا للمعصومين قلر ما قلره الله. وقد يكفي للتصديق بأمر، علم به، دون حيطة شاملة كما نعرف اله ولا



 .

ووهُكَل يُظُرُونَه هنا لـمن ينتظر التأويل مو نظرة الانتظار، نم لمن لا لا لا ينتظر بشأنه أي شيء لا حاضرأ ولا تأويلاّ هو واقع الانتظار، حيث ينتظرهم




(r) سورة القصص، الآية: 9.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عشر
 نسيان التناسي لأصله المفصل وتأويله المجمل حيث تعني وَنَّوُوُه كليهما، أم هو يوم التأويل لكافة المكلفين، ويوم القرآن بتأويله لأهله الخلد الخصوص،
 قبل لقاء يومهم هذا، سواء أكانوا في زمن الشرعة القرآنية أم سواه من زمن

الرسالات.
 البراهين الآفاقية والأنفسية، تكوينية وتشريعية، ولا سيما المدلول عليه بالقرآن العظيم الذي هو مهيمن على كتابات الوحي ورسالاته كلّها يقولون هذه القولة الخاسرة الحاسرة تم يتساءلون عما قد ينجيهم من


 الصالحة والعمل الصالح، فإن طليق العمل يشـمل كلّ عمل بـجانحة ألـا جارحة، والأولى أولى بكونها عملا لأنها منشا سائر العمل، نم ولا يفيدهم عمل دون إيمان فكيف يترجونه في رجوعهم المستدعى؟!



 (1) (Y) سورة فاطر، الآية: (Y)


ولكنهم


رسل الله ورسالاته.
ذلك، وقد تدل هـه الآية بعشرات من أمياللها على واقع الاختيار

 الأخرى، دون تكلف للارتجاع إلى الحياة الأولى.

 تم لم يأت التأويل لذلك المعنى الشهير العليل، أنه تفسير لنص أو ظاهر
 الأول الرجوع، ولا يرجع أي كائن في مثلث الزمان إلآلا إلى مبدئه أو منتهاه حتى يتبيّن أصله وفصله دون خفاء.

 للقرآن في أبعاد العبارة والإشارة واللطائف، ولكلّ نصيب مما كسبوا فيا في


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة السجدة، الآلية: الآلان (Y) } \\
& \text { AY : سورة الكهف، الآية (Y) } \\
& \text {.rv : سورة يوسف، الآية (\&) (\&) } \\
& \text { (0) (0) سورة نصلت، الآية: } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

أجل إنه تفصيل فيه تحصيل لكلِّ المحاصيل المعنية بالقرآن دون أي
خفاء مهما كان فيه من العناء، دون عزل ولا عضل لطائر الفكر الإنساني، الجائل في مجالات الذكر الحكيم.
ذلك، فليس فيه شك ولا ريب ولا عضـال وصُدود وَوَلَّكِن تَصْدِيِّ آلَّكِى

 (r) (


كذلك وبأحرى القرآن هو آيات مفصلات، مهـما بانت مفصلات عن مفصلات بين الأرض والسماء، حيث المفصلات القرآنية خاللات تعيش مع الزمن دونما فتور أو قصور، وسائر الآيات فاترات عمن يعيشون بعدها، قاصرات الوصول إليهم، مستحيلات الوصول إليها بعد تقضّيها .
 دراسة ومراسة وحراسة، نم نسيان تأويل القرآن إيماناً أن له تأويلاّ ككلّ، ثم نسيان تأويله الخاص بيوم القيامة، والكل معني بعناية الإطلاق.
 فهل نسيت ونَّنُوُهُ قسماً ممن نسوه لأنهم مسلمون؟ ومحور التنديد ليس إلّا

$$
\begin{align*}
& \text { PV : سورة يونس، الآية } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنعام، الآية: عالآ } 11 \text { الا } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرقان، الآية: •P. } \tag{}
\end{align*}
$$

فكما يندّد بالذنين نسوا الله قدر مـا نسوه، كذلك التنديد بالذين نسوا القرآن قدر ما نسوه، بل التنديد بهم أشد، والاستنكار عليهم آكد! حيث لا يرجى ممن آمن بالقرآن ذلك النسيان!.
















: (\% (5)
هنا تعريف بتأريل المبداً للقرآن والِى معاده وكما القرآن كله نعريف
عريف بالمبداً والمعاد وما بين المبداً والمعاد واله على كلٍ شيء شهيد (1) .
 بن علي

 مختصة بأصل الخلق دون التدبير، ولقد فصلنا القول حول خلق السماوات
 وهنا الاستواء على العرش هو الإحاطة على عرش القدرة والتدبير بعد

 عرش الحاقة وما أثبه كآية الكرسي وسواها الـا
 الطارئة على الجو، يطلبه حثيئاً في هذه الدورة الدائبة الدائرة، فلور الليل تطلب النهار في هذا الفلك الدوار .

فالنهار هنا هو الجوّ - المظلم بطبيعة الحال - الذي طرأه الضهوء،

 سلخ الضوء من أفقه الخاص اللني هو مظلم لولا الضوء، فالليل والنهار هما عارضان على الجوّ ، ولولا الجوّ فلا ليل ولا نهار، كما لولا الوجود فلا أزلية ولا حدوث، نم الليل الظلمة مخلوق مع الجوّ ذاتياً والنهار النور مخلوق بعد الجوّ عرضياً، فسلخ النهار من الليل لمحة إلى عرضية النهار على الجوّ المظلم بطبيعة الحال، وإغشاء الليل النهار إشـارة إلى زوال النهار


الطبيعية .
=
 سورة يس، الآية: VV.

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عشر

 الليل النهار حثيثاً تدريجياً سريعاً مجداً - حيث الحث هو الطلب بجد وسرعة
 وهذا الطلب ليس إلّا من حصائل حركة الأرض وكرويتها، أم وحركة الشّالـا ذلك، فلولا أن الظلمة أصل للجوّ المظلم، مخلوق معه دون غيار لم



 السطع كروية أو بيضوية أماهيه حتى يصدق وليَّلُبٌُ حَيْئًّا : سريعاً . ذلك، فهذه الآية المُغشية الليل النهار، ومعها آية التكوير : وليَكْرِّر آلَّيَلَ



هذه كلها إشارات متقنة لكروية الأرض ودورانها، ولم تكن الظروف النازلة فيها القرآن تسمح للتصريح بذلك إذ كان يواجه بالتكذيب سناداً إلى الحس، والعلم حينذاك. فهذه وأضرابها من الإشارات اللطيفة القرآنية المعبر عنها بالبطون،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزمر، الآية: } 0 . \\
& \text { II: سورة الحج، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

كانت لا بدّ منها في ذلك الكتاب المحلق على كافة المكلفين منذ نزوله إلى -يوم الدين
فقد يعبر عن حركات الأرض بـ (الراجفةه وشالكفاتل" وشالذلوله تدليلاً
 مسرعة في الطيران متقبضة على سطحها وفضـائها الكائنين فيها : أحياء


 وذوات الشناخيب الصمر. . فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو أن تسيخ بحملها" .

ذلك، وأمامنا اليوم صورة رائعة للأرض بواسطة الأقمار الصناعية تبيّن لنا كيف يدخل الليل في النهار تدريجياً ويتكور عليه، وكلها أدلة علمية فلكية قرآنية على كروية الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس .


 وذلك يختلف اختلافاً ما عما سبقها في الآية نفسها :
 فإن لنا تأيرات في الفلك والأنهار دون الشمس والقمر والليل والنهار.


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الملك، الآية: 10. }  \tag{1}\\
& \text { سورة إبراهيم، الآية: سپ. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة إبراهميم، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$

التكوين، كذلك - وبأحرى - شمس الرسالة القدسية وقمرها ونجومها في
 (النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي|"(1) وهكذا يخاطبَ النبي . وكما هنا

كما في ينابيع المودة ( (Y) من طريق الحاكم، وابن بطريق في الُعمدة من طريق مسند أحمد صن علي r
 ا 0 : 0 بإسناده عن إياس بن سلمة عن أبيه عنه
 الالصول، وأبو يعلى والطبراني جميعاً عن سلمة، ورواه في الجامع الصيغ الصير هAV عن سلمة بن الأكوع وفي ص V من طريق الحفاظ : أبو بكر عبد الله بن مححمد بن أبي شيبة النيخعي



 الحاكم عن ابن عباس وأحمد في المناقب عن علي
 والنبهاني في الشرف المؤيد
 و والط or والطبري في ذخائر العقبى والز الز في سنن الهدى والهيتمي في مجمع الزوائد ه 9 : IVE والكافي في السيف اليماني المسلول §
 جr : Y

 - • • ت وغاية المرام سورة آل عمران، الآية: IYA.

فلست - أنت أيها الرسول النبي الألمعي - لست تملك شيئاً من أمر
 أو تدبير المصالح في أوقاتها، أو تقديم الآّجال عن مقراتها أو تأخيرها وما وما


居 استمراراً وتدبيراً وما أثبه من شؤون الخلق لصالد حال في كل تكوين وتشريع وما أثبه.

ذلك، فلا مجال هنا لبعض التفلسفات الفالسة الكالسة أن (الأمر"ه يعني إيجاد المجردات، والخلق هو إيجاد الماديات، فقد ذكر هنا خلق السماوات والأرض والاستواء على عرش تسخيرهما بسائر النجوم وتديبرها
 الخلق والأمر دون أن يتخذ لنفسه شريكاً أو يكون له يد في الأمر كما لا لا لا لا لا لا لا
 سواه، ولكنهم يعطون أمر الخخلق لغيره كلًّ أو بعضاًا .

تم الأمر هنا ليس ليختص بأمره تعالى بعد خلق الكون، بل وله الأمر قبله وقبل أمره، كما وله الخلق قبل الخلق والأمر وبعدهما، فهو آخالق إذ

سورة الغاشية، الآيتاذ: rY،YI.







وقد يعني الأمر هنا الهدى الشاملة لكلٍ خلق تكوينياً وتشريعياً : وَرُبُّا


 ولا تعني الرسالة الإلهية التي هي القمة العالية في مناصب لما لمن سوى الها الِّلًا رسالة الأحكام التي يشرعها اله سبحانه.

ذلك، وصيغة الخلق في القرآن تعني - دونما استثناء - كل" الخليقة،




 أكان خلقًا متدرجاً في تكونه كما السماوات والأرض برمتهما، أم دما دون تدرج
 قال رسول الشا

ما مكل ومن زمم....
. 0 : سورة طه، الآية (Y)
(Y)

() سورة الفرقان، الآية: Y
(1) (1) سررة الثلاريات، الآية: 89

- سروة الحج، الآية (V)
(^) سورة الصافات، الآية: 11

كما الخلق الأوّل لمكان خلقه لا من شيء، فالمخلوق من شيء يجوز فيه التلدرج، ولكن الذي يخلق لا من شيء فلا مجال فيه لتدرج، فغير الخلق الأول بين متدرج التكون وسواه، والخلق الأول محصور في سواه .



 يجمع بالأوامر، والأمر الفعل أو الشيء بالأمور.
تم الأمر بعد استوائه على العرش هو كل" أمر في حقل الخخلق : هُمُمُ


وطليق الأمر تدريجياً وسواه لا ينافي في ذكره في سواه كـ واوَمَاَ أَتْرُ
 أمري قيامة الإماتة والإحياء - ليس - فقط - في إيجاد مجردات المرات، إنما مو


 لمكان الأمر، وانما القصد إلى أنه أياً كان ليس إلّا من الهّ، سواء أكان الّا روح
 أبداً، وإنما كله من الله وإن كل" خلق هو من الها

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: 10ع. } \\
& \text { سورة يونس، الآية: r. } \\
& \text { سورة النهل، الآية: WV }  \tag{r}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: } 71 \text {. }  \tag{£}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: } 10 . \tag{0}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عثر

 لا يقتضي سلب أي تدرج وإن كان بأمر اله، فمن نفاذ أمره تعالى دون الـا

 دون أن يكون ذلك التدرج المقصود فيما فيه التدرج نقصاً في قلرته، بل بل هو لحكمة عالية ربانية تقتضيه، فقد يقول لان لأي من مراحن



ذلك، وباختصار نجد القول بمجرد سوى الله يخالفه العقل والكتاب والسنة، فالعقل إنما يحكم بحلدوث المادة والطاقات المادية، وليس المجرد عن المادة بحاجة إلى خالق لتجرده عن الحاجة المحوجة إلى الخالق .

 والسنة كلمة واحدة مصرحة بمعنى : أن الروح جسم خفيف قد ألبس قالباً كثيفاً، أو آنه كالريح لخفتهه.
وبعد كلٍ ذلك نتساءل القائلين بتجرد الروح، أليس هو داخلاّ في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الطلاق، الآية: IY (Y) } \\
& \text { (Y) سورة آل حمران، الآية: (Y) } \\
& \text { ( } 0 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة المؤمنون، الآية: 18. } \\
& \text { (7) سورة السجدة، الآية: } 9 .
\end{aligned}
$$

البدن، فمحدووداً بحدود البدن، ولا حدّ ولا أبعاد ولا مكان للمججرد عن المادة، اللّهم إلّا الطاقة المادية، وليس النزاع في كيان الروح إلّا في أهل تجرده أو ماديته، وأما كونه طاقة مادية - إن صـدقه القائلون بتجرده فموضـع وفاق بين الطرفين، وليس النزاع لفظياً حيث الفلسفة والبحوت الفلسفية ناحية منحى الواقع دون الألفاظ إلاّلا نظرآ إلى مدلولاتها الواقعية.

## حول الـعرش:

لقد تحدئنا حول العرش على ضـوء آيات تحمله ولا سيّما آية حمله:
 الكرسي في قياس بينه وبين العرش، وما أشبه، أن العرش المنسوب إلى الله، المستوى عليه الله، هو بطبيعة حال هذه النسبة ليس من العروش المادئ المادية التي يتكئ عليها أصحابها السلاطين، إنما هو إشارة إلى فعلية السلطة الربانيانية خلقاً وتقديراً وتدبيراً، فقد كان عرشه هذا على الماء قبل خلق الأرض والسماء


 خرابهما يستوي على عرش القيامة الكبرى، فهو - إذاً - ذو العرش في هـر هـا المراحل الثلاث واقعياً، وقد كان ذا العرش قبل أن يخلق خلقاّ، بمعنى حيطنه العلمية والقيومية غير الفعلية، على ما سوف يخلقه ، فإنه عالم إذ لا لا معلوم وخالق إذ لا مخلوق، وقادر إذ لا مقدور، بمعنى أنه تعالى لا تحدل له سلط
 وقدرته، حيث الصفات الفعلية كلها منشآت من الصفات الذاتية.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحماقة، الآية: IV }  \tag{1}\\
& \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ولأن الخخلق والتقدير هما مخلوقان، فالحيطة العلمية والقيومية عليهما أيضاً مخلوقتان، إذاً فالعرش كسائر الـخلق خلق من خلق اله في كيانه الفعلي، كما أنه من صفاته الذاتية في كيانه الشأني (1)، فقد يصح القول أند



 كذاته فير محدودة
 الش الر






 ابتغى من في السماوات والارض من جميع خلاينه إليه الورسيلة بالأممال المختلقة والألاديان





 بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالثقول فإنه يعلم السر وأخفى





لم يكن شله عرش ولا كرسي قبل أن يخلق خلقاّ، إذ آكان اله ولم بكن معه شيء" سواءً أكان عرش السلطة التدبيرية والتقديرية الفعلية منه تعالى أو السلطة الملائكية المأذونة لهؤلاء المؤامرين، حيث المان بحملون بما بحمّا بحمّون

كأداة أمور التكوين والتشريع.
 خصوص يحملون أوامره إلى الكائنات، فهم عمال رب العالمين فيما هم به يؤمرون.
فلأن عرش الله هو أمره السلطوي الربوبي، فحملة عرشه هم المحملونون
 رسل الوحي وسواهم من حملة أوامر الها الٍى خلقه. ومهما كان لعرش الرب حملة يوم القيامة والأولى، لم تكن لـ له حملة


 لأمر اله لمزيد العناية الربانية إليهم، كما تزيد لمن حمل إليهم تشاريع الها هذا، فذلك إيقاع بالغ لهم مـارم بعبودية الكون كله لله الواحد القهار

 بقية العبودية الفطرية أن يدعو المعبود:

=
 (1) سورة اللناريات، الآية: •0.
\$آَّهُوأه قد تعم دعوة العبودية بمعرفة توحيدية، ودعوة الدعاء فيما تكل الطاقات المـخولة إلينا، في قال وحال وفعال، وكما أن يصبح العبد بكلِّ كيانه دعاء الرب.

وكما الدعاء العبودية والعبادة واجبه الركين أن يكون بتضرع وتلّلّل، ،
 إخلاص كما في أكثريتها المطلقة، فعبادة اللدعاء هي بطبيعة الحال مُخلِّصة غير مُفلسة، لأنها قضية الحاجة التي لا تزول إلّا برحمة من الله، ولكـن العبادة - ما كانت صالحة في شروط لها في الفقه الأصغر - تسقط التكليف وإن لم تقع موقع القبول ولم ترفع بصاحبها إلى حضرة الربوبية .
 مثلث القال والحال والفعال، فالدعوة والدعاء قلبياً هي الأصلى، نم القال والفعال إذاعتان لها مهما كان في الفعالل عضال دون القال. ذلك، فقضية العبودية الذليلة المفتاقة الهزيلة، أمام الربوبية الشـاملة الكاملة العزيزة، أن تختص الدعوة بضراعة وخفية بساحته القدسية دون اعتداء عنها بترك اللدعاء أو الدعاء بكبرياء أو صياح وتصدية، فالته ولتضرع الخخفي أنسب بجلال الله وجبروته وبقرب الصلة بينه وبين مواليه وعبيله .

 - إذاً - اعتداء على ساحة الربوبية عن صالح العبودية.

 هو إبراز هما ببكاء وغير بكاء.
 لا تدعون أهـم ولا غائبآ، إنكم تدعون سميعاً قريباً، إنه معكم||(1) فالاعتداء الاع الا
 إلى سواها من حالات الاستكبار، أم دون تذلل وتضرع، إلى اللا الاعتداء في




ثم التضرع هو حالة الضراعة وإن لم تُدمع، وخفية هي من أدب الدعاء
 لسمعك إلى لسانك برنين البكاء والدعاء وحنينه، اتجاهاً إلى حنانه تعالى، فذلك غير محظور .

 اللدعاء المسرودة في القرآن والسنة، فما عليهم إن لم يُخفوه عناية إلى مزيد الذل والحظوة في موقف الدعاء، مهما كان الأصل فيه هو الخفاء.

 الناس يهلتون ويكبرون ويرنعون أحواتهم نقال: أيها الناس اريعوا على أنفسكم أما



$$
\begin{equation*}
\text { سورة الانبياء، الآية: • } 17 \text {. } 17 \text {. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$



 $\qquad$

 إذاً فقضية الدعاء كأصل أن يكون تضرعاً وخفية بخفاء دون الـجهر من
 وظاهره أن يكون خفية ودون الجهر من القول، اللهم إلّا إذا لزم أو رجـ

 ما بَعُد عن الرئاء.
وأما ألا يذَعى الربا الْ أو يُدعى بكبرياء أم دون تضرع، أم يُدعى تضرعاً


 ولأن هالح الدعاء مما يصلح الأرض إضافة إلى سائر الإصلاح منا، ف :

 إن في ترك دعاء الرب كما يَصلع إفساداً في الأرض بعد إصـلاحها ،
 إِّلَكِحَا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأهران، الآية: ب.0. } \\
& \text {.1• سورة الرحد، الآية، (Y) } \\
& \text {. سورة طه، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

الممفسد في الأرض بعد ما أصلحت فيها، فمئلث الإصلاح مو هندسته






تركه إفساد فيها قاحل ماحل .

 وتقصيراتنا، وأن يكون دعاءنا غير صالح أو لغير صـالح، وطمعاً في رحمة

 الأكارم من المسيئين
 فـ (إن الأرض كانت فاسدة فأملحها الله
 يأتي دور المصلحين الرساليين
 محورأ كقاعدة - هو الإصلاح بالققرآن، إذ ما كان الرسول ليصلع أرض

 الأرض .

التكليف إلّا بالقرآن - بهامشه السنة - إذاً فعزل القرآن وعضله عن الوسط
 في الأرض، والآمرة بإصـلاحها، تنحو - كأصل وأثافي وقاعدة - منحى الامى

القرآن.
أجل، لقد أهلح الرسول كافة المكلفين بالقرآن، ويتلوه كلّ الدعاة إلى


فلو أنهم شعروا أنهم يهلكون أنفسهم بالنهي والنأي عن القرآن لكان يرجى أن ينتبهوا عن غفوتهم، ولكنهم لا يشعرون بما قصّروا، إذ سلب اله اله عنهم شعورهـم بالمسؤولية أمام القرآن بما تهاونوا فيه. فطبع على قلوبهـم فهم لا يفقهون .
انتكر يا أخ إن كنا زمن الرسول كان يحنّ إلى حلقات القرآن، أم إلى سائر اللدراسات التي شغلت حوزاتنا،
 التعبير عن حوزاتنا أنها مفسدة لأرض التكليف إذ فقدا إلا ألها ألها الترآني

الفائض، إلى غيره الفاضي عن حجة القرآن. ولقد سبق منه
 فيـهم بـــا يـعني: هـل تتـنـازعون في فيـلات وقـالات وكتـاب الها بين ظهرانيكم؟! وهنا عرض لِفَرق الإفساد الككثرة، وفرقة الإصلاح القلة للإمام علي أمير

(1) سورة الأنعام، الآية: צM.

فيه المحسن مسيئاً، ويزداد الظالم فيه عتوآ، لا نتتفع بما علمنا، ولا نسأل
عما جهلنا، ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا -.
فالناس على أربعة أهناف، منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض إلّا
 بشره، والمجلب بخيله ورجله، قد أشرط نفسه، وأوبق دينه، لـحطام ينتهزه، أو مقنب يقوده، أو منبر يفرعه، ولئُس المتجر أن ترى الدنيا لنيا لنفسك نمناً،

وممالك عند اله عوضاً -
ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة، ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا،


للامانة، واتخذ ستر اله ذريعة إلى المعصية ومنهم من أقعده عن طلب المُلك ضؤولة نفسه، وانقطاع سببه، فقصرته


في ذلك من مراح ولا مفدى - .

 مخلص، ونكلان موجع، قد أخملتهم التقية، وشملتهم اللذلة، فهم في بـر بحر







ولأن وأَرِبٌِ مشتركة بين الذكورة والأنوئة، ومن المستفاد من هذه الآية واجب الإصلاح في الأرض ومحرم الإفساد فيها ولا سيما بعد إصـلاحها ،
 وهم يعيشون رحمة الله طول حياتهم، بل وقد تربو لهم على المحسنين؟
 الدنيوية الزائدة البائدة للمسيئين، هي من الرحيمية، بل هي مي من الرحماحمانية التي تتبدل عندهم زحمة ونقمة قضية الابتلاء بها فالسقوط في هُوّات الحبوط والثهبوط.
فالمصلحون في الأرض، الداعون ربهم خوفاً وطمعاً، هـم من المحسنين
 وإلّا فهي لهم مفسدة أكثر مما فسدوا.












 الحية الأبدان الميتة بعد ما تُشُى أمئالها .

 الاأخرى، بهله المذكرات المتواترة من إخراج الحياة من الميتات، وهو سند دائب للأولوية القطعية لإخراج الموتى من أجدائهم، إدخالالٍ لأرواحهـم في الـا

أجسادهم.
ذلك، وكما أن هذه الرياح هي بشرى بين يدي رحمته في هذه الدنيا، كذلك وبأحرى رياح الأخرى هي بشرى بين يدي رحمته العليا حيث يرسلها
 حصائل الأعمال صـالحات وطالحات.
 وبأحرى، إخراجاً للثمرات المستحقة بالأعمال، كما تخرج الثمرات هنا للعمّال وأين ثمرات من تمرات؟.
ذلك، والماء هو الماء ولكن البلاد تختلف طيباً وخبياً، والثمرات المخرجة هي المتناسبة مع طيب البلاد وخبئها هنا وفي الأخرى :

 وهكذا نجد مثال القلب الطاهر والخبيث بالبلد الطيب والخبيث حيث يُسقيان بماء واحد والثمر مختلف حسب اختلاف القلب كما البلد. وقد يُروى عن رسول اله

والعلم كمئل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت منها بقية قبلت الماء فأنبتت
 فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مئل من فقه في دين الشا وتفقه ما بعثني الله به فعلم
 أجل، فكما الصحراء والجدباء تختلفان على أثر إنزال الماء، كذلك اللقلوب الطيبة والخبيثة.

هنا، وبأحرى في الأخرى حيث تخرج نمراتها وفقاً لحالاتها وفعالاتها ولا يظلمون نقيرآ، فالهدى وبينات الآيات والعظات تنزل على القلوب كما
 حيث يفتح ويستقبل ويزكو ويفيض بالخير، والقلب الخبيث كالبلد الخبيث ولا ولا ولا ولا يستفلق ويقسو ويجسو ويفيض بالشر والنكر ويخرج نكد الشوك والأذى،
 بتصريفها، فأما الذين يكفرون ولا يشكرون فلا يزيد لهم تصريفها إلّا ثفورا


خَسَارًا
صحيح أن الهلف من تصريف الآيات هو التذكر بها لكافة المكلفين، ولكن الذي ينتفع بها بالفعل هو الشـاكر له في آياته وبينانه، دون الكافر الناكر، اللاهي عنها، والمستهزئ بها .


سورة الإسراه، الآية: AY.



وهنا بالتالي سرد لرسالات ربانية بمعاكسات لآثارها في قلوب قاسية
جاسية بـ:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: 1ه0 . } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: Y. }
\end{aligned}
$$




 مِسَ النَّهِ مَا لَ نَالْمُونَ



سرد خاصر غير حاصر لأولى الرسالات الهامة العامة لأول ولي من آولي
 المناسبات في مختلف الذكريات (٪ ) مرة، في (ا (اسورة نوح" مما يلمح بهامة مذه الرسالة البادئة، وتد ابتليت بهامة الابتلاءات الات

الفادحة القادحة لها وهي الكادحة طوال ألف سنة إلّا خمسين عاماًا ! وترى ألم تكن قبل نوح شرعة من الدين؟ وقد نبئ قبله آدم وإدريس وقد

 النبيين بمختلف درجاتهم .
(Y) سورة طه، الآية: MYY.
(1) سورة مريم، الآية: 07.
(Y) سورة آل معران، الآية: بّه.

فمن المقطوع المحتوم أن الرسالة الربانية لم تكن مبتدأة من نوح




وحين تفسر ولاية العزم لرسل - فيما تفسر - بأنهم جاؤوا بشرائع



 فمن الجواب لذلك السؤال العضـال ما أوردناه في سورة نوح الرسل قبله جاؤوا بشرعة لا تزيد على تصليح الأحكام العقلية والفطرية،


 عنها، دون كيفيات خاصة لطقوس عبادية لا بدّ منها، موقوفة على بيان الله. ومنه أن هذه الشرائع قبل نوح ما كانت واسعة شاسعة الأطراف، فإنما كانت تقضي حاجات بسيطة في البسيطة لساكنيها القلة القليلة، فما كانت لذاً - تحسب أمام الشرائع الخمس في حساب شرعة، كما وأن الرسل قبل

 وعزمهم في التصبر في الله، مهما كان منها - أيضاً - استقلالهم في شرعتهم

عما قبلها من شرائع الله، أماهيه من ميزاتهم المسسرودة على ضوء آية
الاأحقاف.
فالحامل لمجموعة الميزات الرسولية والرسالية هو من أولي العزم وهم
 لإدريس النبي الذي هو أفضـلهم، ولاية عزم رسولي ولا رسالي كما كما هي لأولي العزم
فمهما كانت شرعة آدم عالمية، لم يكن يعـي لَلُمُ عَزْمَاه(1) يكن من السـابقين في الإقرار باله، فإنما تتبنى ولاية الـعزم عزمات دون أزمات فيهم أنفسهم وفي شرائعهم، التي تشكل الإمامة في الرسالة الربانية، فهم - إذاً - مجامع عزمات رسولية ورسالية قمة لحدّ أصبحوا لسائر الرسل - كما للمرسل إليهم - أئمة.

ذلك، ولأن الرسالة الربانية تحمل مثلثاً من الوحي : إزالة لغشاوات على الفطر والعقول، تم تنويرات لهما قدر المعني لهما، ومن نمّ أحكاماًا فرعية لا سبيل لغير الوحي إليها، لأنها قضية العلم الطليق على كلى كافة المصصالح والمفاسد، كما ومنها قضية صالح الابتلاء كقصة ذبح إسماعيل، ولا سبيل إليهما للعلم فطرياً وعقلياً ومزيداً عليها حيث هما - على أية حال - محدودان.
 تفصيل في شرعة إدريس، نم تفصيل كأولى مرحلة جامعة لشرعة من الدين، وإلى تفصيل القرآن العظيم.


$$
\text { (1) سورة طه، الآية: } 110 .
$$

له عزم في بعض الواجهات رسولية ورسالية، نم لا شرعة مستقلة بين نوح ومحمد البين، وعموم شرائعهم للعالمين ومنهم سائر أهصحاب الرسالات والنبوات. وترى كيف كان نوح بعيياً على كلٍ المكلفين، ولم يجل بنفسه التجوال الرسولي بينهم؟ إنه تجوال رساللي بمن يحملونها عن أولي العزم من الرسل مهما أجمل عن ذكرهم في الذكر الحكيم. وهنا سرد لدعوته بإجمالهها وما عارضه قومه إلى غرقهم أجمعين إلّا من آمن به كإجمال قاصـد إلى ملابسة عابرة ليست فيها التفصيلات التي ترد في مواضـع أخرى، بل هو تصوير معالم رئيسية لهلذه الرسالة وكما في هود . وصالح، ولوط وقد يعني وڭقَّمِِيج كافة المكلفين حيث الأقوام تختلف مصطاديقها المعنية بمغازيها، فالأقوام الرسالية تعني الرساليين كما أرسل الله، ولأن رسالة نوا نوح




 أصيلة كما قد يزعم، ولا فصيلة خلاف ما يدعون.




الفرقان ني تفسير القرآن/ الجزء الحادي عشر
وفي مثلثل العذاب الموعود، لكونه غيباً كله، تطوى دعوى الرسالة، وهي
 التوحيدية في جوّ الإشراك المطلق المطبق هي دعوى رسولية.

 المستكبرون من قومه، والمـلاُ في الأصل بين ملا الشر وملأ الـخير ومن
 الأدنى ومم الشُريرون المعارضون للرسالات على طول الخط، وهنا قالوا:

 الحياة الراقية - إلّا من هو في ضـلال مبين الـا



 هدى! فهل أنتم مائلون إلى هذه الطنطنة الغوغاء الغاء، قائلون غائلون هذه الغائلة النكراء؟ وأنتم ترونه رب الأرباب! .

 -
 (1)
(勿




الرسالات كلها :

 النصح الرسولي الغالي، فللنصح دور دائر لكل" حائر تبقى حيرته لحدلّ ما با بعد ساطع البراهين الآفاقية والأنفسية، وحقيقة النصح مي الإرسال الثى المصلحة مع خلوص النية.




 يدعو إلى الهلى في ضـلال مبين، والواو العاطفة هنا تعطف إلى محذلون معروف في درج الككلام وهو سائر أسباب العُجاب. وهكذا يبلغ المتعرف في الضهلال في تبجحه الوقح المرح في انقلاب الموازين والضوابط. وهذا ما يتقوله ضُـلال التاريخ منذ بدئه إلى جاهلية القرن العشرين أنهم
 المؤمنون متأخرون رجعيون ضـالون عن سبيل الحياة الراقية!.

هذه الجاهلية المتحضـرة! تقول للفتاة التي لا تكشف عن لـحمها وعورتها : إنها رجعية، كما تقول للشباب المؤمن الذي لا يسافد البنات
 الخلاعية، وجنون الرقص والحفلات الفارغة، تقول: إنه جامد ميت.

فالجاهلية هي الجاهلية مهما اختلفت شكلياتها وظروفها وملابساتها .



 وقضيتها وجواذبها ونوازعها لكي تتم حجة اله عليكم في رسالة من هو








وتمضي عجلة التاريخ الرسالي ويمضي معها السياق فإذا نحن أمام عاد
قوم هود:









 بَبَا مِن سُلَطَنْ

(c)






 فكان عشيراً لْمّ في عشرة وسوا اها . وفي صيغة الأخوة عنايات عدة بين نسب وحسب، فأقرب النسب هو الأخوة النسبية، وتليها الأخوة الرضاعية، كما وأقرب الحسب هو الأخوة
 ومن نم في الوطن والعشيرة والعشرة والشغل . فكلُ رباط بين أشخاص يعبر عنه بالأخوة، أغربها الأخوة في أحل الإنسانية وأقربها الأخوة في صـالح الإيمان، ومنها متوسطات. نم القوم هم جماعة مرتبطة هي أوسع من خاصة الأخوة، فلا يعبر عن
 - متعود التعبير، وعلى الذين تعنيهم رسالة الله في شرعة التعبير، فالأخوة

 وعلى أية حال فلا تعني الأخوة هنا أخوة في إيمان، مهـما كان في
 ومواطنة أماهيه، دون أغربها .
(Y) سورة الشعراء، الآية: 1•7.
(Y) نور الثقلين إلى ملي بن الحسين پي
 المؤمنين؟ قال: توله إخواننا قدبغوا ملينا فقاتلنامم ملى بغيهم نقال: ويلك الما تقرا القرآن؟=



ورقار، يشبهني في خَلقي وخُلقي(1).

تم (امودله يذكر في أربعة مواضـع بـلات سور، وقومه (اعادها في أربعة

 والإجابة هو نفس الإجابة والجواب، فالرسل برسالاتهم هم سلسلة موصـئلة







 عن ساحة الرسالة القدسية دون إرجاعها إلى هؤلاء الضّلّال والسفهاء، حيث
=
 عثيرتهم، تال: نهؤلاء إخوانهم في عثيرتهم وليسوا إخوانهم في الدين . تال فرّجت عني فرّج الش عنك .
(ا نور الثقلين Y Y Y
تال الصادق جعفر بن محمد

$$
\begin{align*}
& \text { مورة اللناريات، الآيتان: هr ، هr هr }  \tag{Y}\\
& \text { سورة البلل، الآية: IV } \tag{r}
\end{align*}
$$

الدعوة الصالحة تتطلب تليّناً وجاذبية حتى تجد مسارح لتصديقها ومنافذ إلى
تسريبها







وعاد هم قوم سكنوا آرض اليمن بالأحقاف وهي الكثبان المرتفعة على







. فَلِّحُوْنَ




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة التوبة، الآية: }
\end{aligned}
$$

كفراً إلى كفرهم، نم وهو أمر العذاب مهما يستقبل واقعه، حيث الحكم بالعذاب وإن قبل العذاب نفسه، هو رجس على رجس الكفر .
 فهذه تسمية فارغة ألا تكون لها مسمى إلًا بادعاء خواء بواء، فالواقع الثابت ببرهان مفروض وإن لم بسمّ باسم، والْمسمى بأي اسم دون واقع مرفوض . مهما توفرت له أسماء، حيث التسمية لا تحتاج بمجرددها إلى معونة، إنما هو المسـمى حيث يحتاج لإنباته إلى برهان، وذلك من البراهين القاطعة





 آهلين للإيمان بما عاندوا وأصروا واستكبروا استكباراً، وقطع الدابر هو الاستئصال للأهل والنسل حيث ينسل من الصلب الدابر .

ولقد قطع الله دابر عاد بصـاعقة تحملها ريح عقيم صرصر عاتية: ٪وفَإنز

 كالْرَبير (Y) -

$$
\begin{align*}
& \text { سورة فصلت، الآية: تا } \tag{1}
\end{align*}
$$


 ( ${ }^{(1)}$ (6)

(1) (Y)
(Y)















 ولذلك نرى كرور ذكرمم بذكرياتهم اللعينة في الذكر الحكيم ذكرى لألوري الألباب، وأخرى لآخرين ليذكروا.

وولَّمُودَهِ من الثمد: الماء القليل، سمموا به لقلة مـائهم حيث كانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشـام وإلى وادي القرى، وإن أباهم هو : -تمود بن عاد بن أرم بن سام بن نوح
 والمواجهة من طرفي الرسول والمرسل إليهم، ذلك الممثلث فيها يشبه سائر الدعوات الرسولية، فهذه هندسة اللدعوة الربانية على مدار الزمن الرسالي، حلقات متشابهة متشابكة ترسم سلسلة واحلة .
 الربانية تدليلا على أنّ الرسل يحملون آيات رسالية بينة إضافة إلى أشخاصه الـخصوص فإنهم بأنفسهـم بينات، وكمـا في مقال
 الربانية الباهرة في أقوالهم وأحوالهم وأفعالهمّ، هي برهـان لا لا مردّ له على الـى رسالاتهم الربانية لمن نظر إليهم بعين عقله دون هواه.
 آية لهم مبصرة لعلهم يؤمنون، ومن جهر مثة ثانية هي آية في عظم جسمها لأن
 عظيمة ما أعظمها؟.

ومن جهة ثالثة هي آية دائبة معهم ما لم يمسوها بسوء، يرونها مانها ما دامت وداموا معها، فهي آية رحمة من هذه الثلات، نم هي آية عذاب إن مسوهـا

 وأسوا من كلٍ سوء قتلاً بعقر .













 ولقد كان من حق هذا الاستخلاف وهذه القوة والبصطة الزائدة أن تستوجب شكر النعمة والحذر من البطر واتقاء مصير الغابرين، ولكن لا حياة لمن تُنادي!.

وهنا من مكائد المكذبين استجوابهم المؤمنين بصالحّ، باستكبار
 استضعافهم يجيبونهم بكلٍ هدوء وجرأ

 كفرهم سندآ لكذلب الرسالة، متّبع بين المستضسعفين، ومن خلفيّات الات

 يبقى على أثر إمحاء للناقة عن بكرتها - إنه عقر - بزعمهم - لآية ربانية،

 باستئصـال وعـده بزعمـهم فاستأصـلوا هـم بـلك الاستكـبـار الاستدبار
 وركبهم بكلٍ الوجوه، خامدين خاملين لا حرالك لهمّ، فإن أصل الجـئم هو السكون والخمود، فقد خمدت نيرانهم وسكنت حركاتهم.
 مستكبريهم أحد، وإنما آمن البعض من مستضعفيهم، وكما هو طبيعة الحال في كافة الرسالات الإلهية أن المؤمنين هم من المستضـعفين حيث يرونها تكفل حقوقهم وتظلّ عليهم ظلالها.


 جمع الكافرين حيث شاركوه في البعث والتصميم في الصـيميم. وقد يجمع



$$
\begin{equation*}
\text { سورة الأمران، الآية: الآيات: 170-11. } 10 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

فبقي الباقون تحت وطأة العذاب، سواء الذين نهوا الناهين عن السوء أو الذين تزكوا النهي عن السوء، مهما كانت عذاباتهم مختلفة.
ولقد قرر لهم ولها شرب عادل حيث كان ماؤهم : وُتَيْودَهِ : قليلاً :



 . وتراه كيف خاطبهم وهم جـئوم؟ خاطبهم حيث يسـمعون بعد موتهم وذلك لهم تحسر بالغ، وكما خاطب النبي هؤلاء الجيف؟ فقال : ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يقدرون على الجوابـ


 كان يعمل، فإنه كاذب على أية حال، في كلّ حلٍ وتر وحالِ ذلك، وحب الناصحين دليل على استقامة الفطرة وسلامة السبحية مهها كان صاحبها ضالاً ولمّا يجد هادياً يهديه . لقد رأخذتهم الرجفةل| و(الطاغيةه و(ا|'لصيحةل| حسب مئلث التعبير في

 فصرخ عليهم صرخة خرقت تلك الصرخة أسماعهم وفلقت قلوبهم وصديعت

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزه الحادي عشر
أكبادهم وقد كانوا في تلك الثلاثة الأيام قد تحنطوا وتكفنوا وعلموا أن

 أرسل اله عليهم مح الصيحة النار من السماء فأحرقتهم أجمعين|(1) الا


كما سياتي تفصيله في تفسير سورة مود، يقول في آخره: فلما كاذ. .
 أَلَكَلِينَ


 (4) كَ كَ
 (10)




يأتي پلوطه في (YV) موضـعاً في (I (1) سورة، وهنا إجمال عن دعوته
 يدل على أن هذه النكرى لم يسبق لها نظير في زمن أي بشير ونذير أن تصبح
 إلاّا في جاملية القرن العشرين حيث تمضي كمادة قانون في البارلمان

البريطاني!
ذلك المراس لفاحشة اللواط بكلٌ حراس واكتراس، المنقطع النظير في

تاريخ الإنسان، مما جعل محور التنديد في هذه الرسالة الفرعية استنكاراً لها وحواراً متواملاّ بشأنها كما نجدمما بطيات آياتها .
 اللواط، تجاوزاً حلّ الفاحشة إلى ما لا حدَّ لها، حيث يريقون الشهوة ويبعثرونها في غير موضع الإخصاب"(1)، فهي مـجرد شهوة شاذة متخلفة، غريبة عن الفطرة الإنسانية بل والحيوانية.






 -1 • .


 بعمل رجالهم؟ قال : الها أحدل من ذلك استغنى الرجا

 الباب باب الإخصاب وليس يجب الإخصاب مين من بابه ملى الدوام
 اللذكران للذكران والإنات للإنات لـا ركب في الإنات وما طبع عليه اللذكران، ولما وانما في إتيان

 أخون ما أخان على أمتي عمل قوم لوط، وعن أبي هريرة عن النبي
 الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والني يأتي البيهمة والني وفه عن ابن عباس أن النبي

تلك جاهلية في القرون الغابرة، وإذا نحن بجاهلية القرن العشرين في
 الجنسي الشاذ انتشاراً ذريعاً دون أي مبرر إلّا الإباحية الطليقة المطبقة. ومن الجاهليات المتحضرة التي تُبيح ذلك الشذوذ الجنسي هي الـي دعرى
 ولكن شهادة الواقع تعكس الأمر أن خلاعة النساء وتعريهن مما يشّجع على الما
 الطليق بين الجنسين، يتسافدون كما تسافد البهائم وليس هنالك أحد يقول

لأحد مه مه.
تم نرى أن فاحشة اللواط يرتفع معدلهـما بارتفاع معدل فاحشة الزنا


 وهالسلوك الجنسي عند النساءلا في تقرير "الكنزي" الأمريكي.
ذلك، ولكن الأجهزة الدعائية المضللة لا تزال تردّد هذه الأكذوبة: إن العادة السرية واللواط وما أشبه مسنودة إلى حجاب المرألمأه، لتؤدي ما تريده بروتوكولات صـهيون ووهـايا مؤتمرات للمبشرين من دور دائر مائر للبربرية الجنسبة دون حدود
=




 تخوفته على أمتي أن يعملوا بعدي عمل توم لوط.

تلك جاهلية في القرون الغابرة، وإذا نحن بجاهلية القرن العشرين في
 الجنسي الشاذ انتشاراً ذريعاً دون أي مبرر إلّا الإباحية الطليقة المطبقة. ومن الجاهليات المتحضرة التي تُبيح ذلك الشذوذ الجنسي هي الـي دعرى
 ولكن شهادة الواقع تعكس الأمر أن خلاعة النساء وتعريهن مما يشّجع على الما
 الطليق بين الجنسين، يتسافدون كما تسافد البهائم وليس هنالك أحد يقول

لأحد مه مه.
تم نرى أن فاحشة اللواط يرتفع معدلهـما بارتفاع معدل فاحشة الزنا


 وهالسلوك الجنسي عند النساءلا في تقرير "الكنزي" الأمريكي.
ذلك، ولكن الأجهزة الدعائية المضللة لا تزال تردّد هذه الأكذوبة: إن العادة السرية واللواط وما أشبه مسنودة إلى حجاب المرألمأه، لتؤدي ما تريده بروتوكولات صـهيون ووهـايا مؤتمرات للمبشرين من دور دائر مائر للبربرية الجنسبة دون حدود
=




 تخوفته على أمتي أن يعملوا بعدي عمل توم لوط.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عشر
 يَّيَّمَرُونَهِ وهنا يصبح التطهر سبباً لإخراج المتطهرين من قريتهم حتى يخلو
 الغابرة إلى جاهلية القرن العشرين، حيث تطارد المتطهرين كيلا تراهم يخالفونهم في انغماسهم وانطماسهم في خضم الشهوات وات والمنكرات، ليتم الجوّ ويطم ما هو يطلبونه من المستنقعات العفنة.
中

 فأفسدوها عن بكرتها، وهنا تطوى صفحة أخرى من صحائف المككذبين المجرمين، جزاء لهم وفاقاً وتبصرة للمتبصرين، نمّ


 بَعْدَ إِضلَحْ















الفرتاذ في تغسير القرآن/ الجزء الحادي مثر










 الَّكَفْرِنَ
(6) لَنْرِيقِين

هنا آيّات تسع تتحلث عن رسالة شعيب وما واجهه به تومه وما نقم الش

يذكر شعيب في إحدى عشرة آية بست سور، ومنا تفصيل الريّ الكثر وبيان
أوفر لرسالته بيعته وملابساته، وشعيب هذا من الرسا الرسل الإبراميميين وقد زور


(1) سورة طه، الآلة: •ع.

والرسالة الشعييبة كانت محصورة في مدين وهي قرية صغيرة يُروى أنها

 (الليته القبيلة التي قد تكون من مئات الأفراد.
 آلَ نَّ





 رسالة محصورة في هذين، محسورة عن سائر القوى، إذ لم تكن تحمل ولاية عزم تحلق على كلّ القرى.

ذلك ولقد بلغ من بالغ دعوته في رسالته أن يقول فيه الرسول (
(اذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه فيما يرادهم به . . .
 حمزة الثمالي عن أبي جعفر الِ



 بن أبي سلمة أن رسول اله اله
 عمرو بن حلهاء لما رآما قال :

وهنا بين القريتين مشاركات في دعوته الرسولية هي : الدعوة إلى عبادة

 سبيل الله، وهنالك الأمر بتقوى الله وطاعته، وعدم سؤال أجر على رسالته.

فقد كانت مهمة رسالته هنا وهنالك الدعوة إلى توحيد الله، وترك الإفساد اقتصادياً، وترك الإفساد في الأرض في كلٍ أبعاده، وهنا إضـا القععود بكل" صـراط يوعدون ويصـدون عن سبيل الهه مـما يدل على أن القريتين كانتا مشتركتين في الفساد العقيدي والاقتصادي، مهـينا منـا اختلفتا في بنود أخرى من التخلفات عن شرعة الله.




 اللدعوات بازغة بالتوحيد بنفس الصبغة والصيغة اللسائغة، القاعدة التي يعلم

 غير وهيدة هي قاعدة التوحيد الحق بحق التوحيد.

منكم سميراً وعمران بن شداد تدعو بصوت على صـمانة الواد إلّا الـرتيم يــشي بـين أنجاد
= إنى ارى عينه يا توم قد طلعت
 وسمير وحمراذ كامنامم والرقيم كلبهم.
 على توحيد اله؟ وهي ليست بينات كافية لولا أن تتزود بينات رسالية.
 الشعيبية، حيث إن أصل التوحيد وما أثبه من أصول الدين ليست قضيتها المستقيمة اللازبة تقبُّل الفروع! .
 الرسالة، مههما أجمل عن نوعيتها، كما ولم يتبيّن من آيات أخرى بشأن شعيب ما هي نوعية بينته الرسولية، وهنا البينة الحاضرة هي الرسالة اللّالمحة

 وأفعالهم.
ولأنهم كانوا متورطين في إفساد اقتصادي وآخر عقيدي بحذافيره، لذلك


فقد كانوا يطففون في المكيال والميزان ويبخسون الناس أثياءمـم ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها، فركز التنديد - بعد الدععوة إلى التوحيد الـد على ذلك الثالوث السالوس .
 تلمح أنهـم كانوا يبخسون الناس وينقصـون كل" أثيانهـم وهي النواميس الخمس نفساً وعقلاٌ وديناً ومالاً وعرضاً، وكما يفسره النصان التاليان: وَوَلَا


 صراح تالية الآيات! أم يعني من آمن منهم؟ ولا يختص التكليف بخيريته

قد يعني الإيمان هنا جعل أنفسهم في أمن من زعزعات تطفيف المكيال وبخس الأثياء والإفساد في الأرض، فإن حياة الأمن مما يهواه كل الألألأحياء

 فيما يرجع إلى أمن الحياة ورغد العيش .
 الموحّد بالله وبرسالاته، فلأن الخطاب منا يعم أهل مدين كلهمّ ولمّ وفيهم من
 إيمانه، وهو لأقل تقدير لغوية الإيمان الطليق أن يؤمنوا أنفسهم من زعزعان الحياة فيأمنوا .



 الفطرة والعقلية السليمة وصراط الشرعة الربانية، أم صراط العبور للناس الثى الى





 تتخطفون، فبلّلتم نعمة الهن نعمة وكفرأ وأحللتم أنفسكم وقومكم دار البوار.

 و;












 وآخر في الأخرى، ولكن الطغاة ما صبروا حتى قالوا قولتهم وغالوا غولتهم الهاتكة الفاتكة:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة العنكبوت، الآيات : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الآحقاف، الآية: YO (Y) } \\
& \text { (£) سورة القصص، الآلية: ه^. }
\end{aligned}
$$

居
 لقد دعاهم شعيب إلى ا'فضل خُطة وأعدلها وهي آخر نقطة لا يملك أن
 الأخرى، تريّثاً وتعايشاً بغير ما أذى وترك كلِّ لـا لحاله وقاله حتى يأتي مآكه
 سلطانهم، ويحلدون شهواتهم، إذاً فليخرجوا سراعاً .
 بحذافيره ومخلفاته البئيس؟ والأنبياء بريئون من الإشراك أيآ كانوا وأيّان!. (أِلِّتِنَأَهُ إن عنت ملة الإشراك فذلك تخيّل منهم أنهم كانوا في ملتهم

 باطل ظنهم، حيث تخيّل ا"ن شعيباً كان في ملتهم كالذين آمنوا معه! .




 اللجميع إلّا واحد هو شعيب، إذ ليست هنا وـلا صيغة تستغرق الككل دونما
 منهم فضـلاٌ عن الكل إلّا واحد منهم.
 دخول شعيب في ملتهم حيث ولَتَمَوُنَّهُ تعنيه معهم لذلك النص؟

بل وشعيب نفسه هو رأس الزاوية في ؤلَعْوُدنَّهُ لاختصـاصه بالذكر
قبلهم.
أم تعني الملة السلطة الزمنية إذ مـم خرجوا عنها بسلطان التوحيد الـوا الجاهر بعد تقاة، وهؤلاء يتطلبون منهم العود في تلك السلطة مهها ظلوا مؤمنين أم
رجعوا - إلّا شعيب - كافرين.

وعلى أية حال فلا نص هنا ولا ظاهر أو لمحة أن شعيباً كان في ملة


 الإشراك لهم تناحر واصطفاءَممم.


 عن تزييف ذلك التخخيل الزائف الهارف الـخارف، لمكان الدالات على سابقة الرسل السابغة بخالص الإيمان.
 الإشراك فيطلب منه العود فيها حتى لا يخرجنّ، وتبقى سائر المحتملات قائمة على سوتها، وكلها صالحة للعناية.

 من دينه، والجوّ الرسولي في القرآن بيان لمحتد الرسل قبل ابتعائهم أنهم مصطفون، نهو نقض لهذه التخيلة القاحلة.

وهكذا
 ُمُكَهُ فإن شعيياً مستنى بمحتد الرسالة المعنية بالقرآن عن آن يكون قبلها في

ملة الإثراك.
ذلك، وذلك التطلب البعيد القاحل لم يكن ليختص بقوم شعيب، بل:



 زمنياً أم روحياً أم فيهما معاً .

ولالو" هنا مججاراة تعني حتى على فرض استحالة كراهيتنا للعود في
 ولكن ماذا إذا كنا كارهين كراهية بساطع البرهـان، فقاطع الإيمان، فذ (لوه" هنا تنديد بحتمية ذلك العود.

فالحمل على العود في ملة غير مرضية إبطالاً للحرّية الانتخابِ، الحريّة
لكل إنسان، إنه حمل يخالف الفطرة والعقلية والخيرة الإنسانية.
فلو أنكـم حملتمونا على ذلك العود ببرهان يقنع لكنا عائدين، ففي عودنا دون أي برهان، وهناك ساطع البراهين تمنعنا عنه، إن فيه افتراء على


هو بأمر اله :
(1) سورة إبراميم، الآيتان: צان، 18.

راجع تفسير الفرقان آية اع: 0ع



 الإيمان - الصـالع غير الكالح - وصفته، تمنعان عن العود إلى اللّإيمان،
 ملتكم - إذآ - هو أيضاً من قضـايا الإيمان وذلك افتراء على الانى اله أنه يأمرنا




فها نحن مستسلمون لها خروجاً أم عوداً .
صـحيح آن الله لا يشاء ولن. آن نعود فيها، ولكن مشيئته الطليقة بعد حاكمة حكيمه، فلو شاء لنـا الإشراك لأشركنـا بـأمره وهو - إذاً - من التوحيد، كما شاء لنا التوحيد فوحّناه بأمره، فنحن على أية حال تحت أمره وإمرته ورهن إشارته ومشيئته قضية كامل الإيمان وشامله .

وذلك أدب ولي الله مع الله أنه لا يمشي على هواه وإن كانت في عدم العودة إلى ملة الإشراك، فلذلك يستنني عدم عودته إليها بمشيئة الها فلاُن قضية الإيمان الصـادق باله ومشيئة الله هي التوحيد لله وعدم الانخخراط في



 هنا وهنالك، فإنه - إذاً - عبادة العقلية والمصلحية، دون خالص العبودية له.

أجل وذلك هو رسم العبودية الوحيدة غير الوهيدة ألا يمنع العبد أي
 ذبح إسماعيل، حيث البراهين كلها معسكرة على حرمته، ولكن أمر الله
 ففيما تعلم مصلحة في أمر من الله أو نهي فالطاعة سهلة، ولا وفيما لا تعلم مصلحة ولا مفسدة، فهي صعبة، وأما فيما تكرس الآيات آفاقية وأنفسية أن فيه مفسدة ولكن الله يأمرك به دون ريبة، فالطاعة صعبة ملتوية، وهنا لك البلية العظيمة التي، الساقطون فيها كثير، والناجحون قليل قليل .

 الملل، آو نحلة من النحل . فألوهيته تقتضي توحيده، كما هو قضية ربوبيته، فهو الواحد إلها الواحد ربآ، فلو شاء أن نسُرك به وهو الواحد في ربوبيته، أو أن ندخل الونل في





 علمه بشيء يوازي عدم ذلك الشيء

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحجرات،، الآية: } 17 \text { (17 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: 1A. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ولأن الله لا يشـاء أن نعود في ملتكـم ولن، فنـحن إذاً مـامـدون في توحيله وفي الابتعاد عن ملتكم روحياً وزمنياً، فلن ندخل - إذاً - في ملتكم

وحين تهلدوننا بإخراجنا من قريتكم - كأنها هي قريتكم دوننا - فليست



ذلك، ونفس العود في ملة الإشراك هو افتراء على الله، كأن لا خير في ملة التوحيد قضية طبيعة الحال في التحيز بين الملتين، فاختيار ملة الإثراك على ملة التوحيد.
فهاتان - إذاً - فريتان على اله، إحد|اهـما تضية الإيمان، وكأنه يأمرنا بتلك العودة، وأخراهمـا قضية التحيز المـجرد عن الإيمان والإشرالك مهـما كان حالة الإيمان.
أجل، وإن تكاليف اللخروج عن ملة الطاغوت - مهما عظمت وشقت هي أقل وأهون من تكاليف الدخول فيل في ملته . فاللدخول في حكم الطاغوت خروج عن نواميس الإنسانية كلّها حيث يذبح أتباعه على مذبح هواهه ويقيم من جماجمهمـم وأشلائهم أعلام المـجد



العارات، وكلّ ما يملك بخطواته عن حركاته الصالحة كلها . ذلك، وإلى إجابة نكدة من هؤلاء الأنكاد، لا تحمل إلّا تهديداً خاوياً :
 وهذه دعاية مستكبرة لعينة ضدَّ الرسالة الشعيبية تهدد أتباعه بالخسران

دون بيان أنه ما هي ماهية هذا الخسران، ليذهب بال المؤمن أي مذهب من

 قلوبهم فلا يقلّبهم عنه أي كان، نم كان عاقبة هؤلاء الأنكاد:

دون حراك حيث خمدت نيرانهم وجمدت ثيرانهم وغيرانهم، ف :


لقد أرادوا إخراج شعيب والذين آمنوا معه بكلٍ إحراج، فأخرجهم اله

 وآثارهـم مع آنفسهم البئيسة التعيسة، فلقد انطوت صـران الكون مشيعة بالتبكيت والإخمال، والمفارقة والانفصال.



ونصها بالأصل الكلداني كالتالي :

لقد تزعزت الجوادر والخيم في مدين

: (1) فنى في مكان: إذا طال مكوثه فيه مستغنياً به عن فيره مكفياً به.


 البالغة، تلييناً لما تصلّب منكم، من أدمغة وخراطيم مستكبرة فيكم وهي بعد
 يعني الأسى عليهم - إذاً - إلّا ما عساه نكران لعدل الها وحكمته، أم نقصان في بلاغ رسالته! .
ذلك، وهذا الـخطاب العتاب باستفهام الإنكار، عذاب لـهم فوق

 فإنهم عامدون عاندون في النكران، فمستحقون لعذاب العاب الاستيصال . ا'أفعد إبلاغ الرسالة والنصيحة يؤسى على قوم كافرين، ولا يؤسى على
 على من جرى بحقه حكم اله! ! هنا وقفة للتعقيب على ذلك القصص وأضرابه، كثفـاً عن خطوات ربانية من قلد الله بالمكذبين بالدين كيف يأخذهم في تقلّبهم وتغلّبهم بزعمهم وهم غافلون يلعبون أو نائمون .

: يَّرَّرَوْنَ
 أفضله الحالة، أو الحياة، نم البأساء بأس في النفوس قلقاً واضطراباً،
 والجسم فيما تحلقان على كلٌ كيان الإنسان.

وهذه الأخذة الربانية هي من مخلفات التكذيب بالنبيين، أخذاً بالبأساء

 والضراء: السيئة، جازيناهم بما تزيدهم سيئة العتو والغفلة الغفوة:产


 المريحة، فظنوا أنهم في رحمة من اللم مهما عتوا، ويكأن العتو مرضي فـة اله
 هما فوضى جزاف لا يعنيان كرامة أو مهانة، فلا علينا آن نستمر في الكفر


 مباغتاً، وعلى الجملة ولًا يَشَعُعنَهِ إلاّلا فوضى، فلا يعني بلاء السيئة ولا جزاءً في حسنته وسيئته، بأساء وضراء، والحسنة سراء عبياً أن يأخذ الله عبادآ له بشدة في أنفسهم وأرزاقهم وأموالهم، ولا لإرواء غلة ولا ولا شفاء إجنة
 وإنما لإيقاظ فطرة نائمة وترقيق قلوب طال عليها الأمد ما كانت فيها بقية:


(1) سورة الفجر، الآيات: 10-10.

كما ولا تعني الحسنة مكان السيئة واليسر مكان العسر والنعمة مكان الشظف، وعلى الجملة العفو الزيادة مكان النقيصة، إنها لا تعني إلّا جزاء وفاقاً إن لم يضّر"عوا بالبأساء والضراء، فبلية الحسنة أصعب من بلية السيئة،
 وينتشرون، مسهلين العيش، متيسرين الحياة، معذرّرين تخلفاتهـم أمام الهّه،

 إذآ - اللّامبالاة الطليقة، فكلُّ ما يصدر منهم عفو بلا أي تحرج أو مبالاة، فقد عفوا في أنفسهم وأموالهم وأولادهم نماء، وعفوا عفواً ولأن العفو تأتي


 وأولادهم ومحاصيلهم، نعفوا انتقاصاً على نقصهـم في نقضـهم عهد الها الها تم ازدادوا عفوأ حيث عفوا عن سيئاتهم أنفسهم بابباحية طليقة وكأنها مشروعة

 الجزاءين هذين المتقابلين، وكذلك الأمر فينا نحن، فذلك الكا جريان طبا طبيعي في إقبال الدنيا وإدبارها دونما رباط لهـما بـحسنـات أو سيينات، آلم إن ذلك فوضى جزاف من الله دون أن تكون الضراء والسراء خلفية ربانية للسيئات

فقد جاء العفو لكالا النمو والانتقاص فهم انتقهوا في نموهم ونموا في انتقاصهمه، يقال:

 كاذ ذنوبهم معفوة بما عفواً في نعمهم.

أم قد بلغ أمرهـم في بلية الحسنة بعد السيئة أنهم تحسّنوا كآبائهم

 الله، اعتباراً للإشراك باله وترك شرعة الله، إيماناً بالله، فتوحيد وتصديق
شرعته - إذاً - كفر به! .
 هؤلاء الأولاد، حيث بدلت السيئة لهم بالحسنة، فقد عفوا - إذاً - عن أنفسهم إصـابة السيئة إن كانت هـذه الإصـابات قاصـدة، رعونة لهم كأنهم



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

فلأن هؤلاء الأنكاد عمدوا إلى سدّ كل المنافذ حتى لا يسمعوا الحق
 الخطوة الأخيرة لاهتدائهم دون اختيار لهـم، فلم يزدهم إلاّلا عتواً ونفوراً،



وهكذا تكون اللعوة الربانية أنه ما دامت الإمكانية لبلاغ الحجة لا يضنّ بها، فمن خطوة الحجة البالغة إلى العظة، وإلى الإنذار بالعاقبة، وإلى إيقاظ الفطرة بمختلف الأساليب، وحله الأخير هو إيقاظها رغم تعنّت أصحابها، ومن نم استئصالهم حين استأصلت لهم كلّ الطرق لانتباههمم، إذ لا خير الا فيهم إلّا ضرّ وشرّ للإنسانية.
(1) سورة الانعام، الآية: 1EA. .

سورة مود، الآية: 1 1 ( 1

فعندئذ، في ساعة الغفلة السـادرة، والغفوة الغادرة، والعفوة البادرة
 وهذه سنة جارية ربانية في إصـلاح المتخلفين خطوة خطوة، حتى إذا خطوا الخطوة الأخيرة في الأخطاء العامدة، ولم يبق إلى قلوبهم نافذة هلى وتبصرة، استأصلهم الله وأخمد نيرانهم تطهيراً للجوّ عن مؤلاء الأرجاس الأنحاس.


 آلْكِيدِ
 صحيح أن بركات السـماء والأرض وتوفُّر النعم لا تستلزم أهلية




 ذلك، وأن الخلفية الطبيعية الربانية للتخلفات عن شرعة الله هي انغلاق بركات من السماء والأرض ظاهرية وباطنية هما متعاملان في فلاح الإنسان
 عَفَأهُ وهذه الحسنة مي أسوأ من السيئة بكثير! .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) سورة آل عمران، الآية: IVA. }
\end{aligned}
$$

وترى (الو" هنا تحيل إيمان أهل القرى وتقواهمّ، وقضيتها هي إحالة فتح هذه البركات؟ وهذه الإحالة تنافي والمشيئة التشريعية أن يؤمن أهل القرى ويتقو!!.

إنها إحالة نسبية بسوء الاختيار، دون ذاتية أم واقعية مستغرقة، فهي إخبار عن الواقع المتخلّف لأهل القرى بسوء اختيارهمم، باستثناء واقعين اثنين هما قلة قليلة أمام مسيرة التاريخ الرسالي :
1 - أهـل القـرى كلهـا زمن صـاحب الأمـر عجل الله تعـالى فرجه
الشريف.
r

 فعليهم - إذاً - أن يصلحورا مجتمـعاتهم المينزلية وفوقها كما يستطيعونها ولكي تنزل عليهم - كجمع - بركات من السماء والأرض.
ذلك، ولا تنافي المشيئة التشريعية امتناع واقع مشروع باختيار، وإن كان امتناعاً مطبقاً، فضهلاً عن المطلق الذي قد يتحقق باختيار .
وهذا الحكم جمعي وليس شخصياً أن كلَّ من آمن واتقى تنزل عليه بركات من السماء والأرض - اللهم إلاّ بركات معنوية - مهها حكم أحياناً للأشخاص أيضاً كما يستحقون.
فالإيمان والتقى أول ما يُصلحان هو الحياة الدنيا أن تصبح حياة علياً حيث المؤمن دنياه آخرة.

ذلك، ولأن زمن مـاحب الأمر عجل اله تعالى فرجه يحلّق الإيمان
 والأرض، كما تـخرج له الأرض أفاليذ كبدمـا، ويروى فيما يُروى بهذا



(i)


 بما يغيرون إلى خير فخير، أم إلى شرٌ فشرّ"
وهنا ؤاَمُنُواُ ناحية منحى إيجابيات الإيمان علمية وعقيدية وعملية نم
 الواجبات والمحرمات الأهـلية والفرعية، الفردية والـجماعية، وكلها




يَكْيُبونَهُ
فهنا تعامل بين صـالح الأعمال الجماميرية وطالحها الاريا وبين بركات من السماء والأرض ودركات في الأولى كما في الأخرى دون أية فوضى جزالجا

وبما أن صـالح الإيمان دليل على حيويّة الفطرة الصالحة غير الحير المنحرفة المنخرفة، وصدق في الإدراك، وتصادق مع حق الواقع والواقع الحق، فهو

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآلية: }
\end{aligned}
$$

قوة دافعة تجمع جوانب الديوية الإنسانية كلّها متجهة إلى جهة واحدة،
 عبودية آلهة الأرض إلى عبودية إله السماوات والأرض
 الممحبورات، صـائنة عن الاندفاع والتهوّر والتشتت والتشطّط والتغرور، و(أأوئق العرى كلمة التقوى|"(ا)عروة يتعلق بها فتنهض من المعانير، وتنجي من المزالّ والمزالقّ، فهي الحبل المتين، والمستند النضد الأمين لذلك فهما جناحان يطير بهما الإنسان إلى أعلى قمم الكمال الممكن لأيّ كان، حيث يسير بهـما الإنسان إلى مصيرات البركات التي وعدها اله

لأهل اله.
وترى لماذأ هنا (ابركاتل" وهنالك (حسنة)؟ حيث الحسنة هي ما تلائم المشتههيات خيّرة أم شرّيرة، فهي بين بركات ودركات، بين نعمة هي رحمة


 ذلك، فمن الـخيرات ما هي بليات لـمؤمن أو كافر مهـما اختلفا فيه سقوطاً ونجاحاً، ومنها ما مي من خلفيات الإيمان والتقوى، فما هي إذاً الذا
 ما هي عقوبات لأي" منهما مهها اختلفا في حدودها ما الما فالبركات النازلة على أهل الإيمان والتقوى هي بركات في النفوس والنفائس، بركات في المشاعر وكل طيبات الحياة بأسرها، إخراجآ لها علا عن

كل" أسرِ لها يُطارد الحصر في الله، بركات تنمي الحياة وترفير ونعها إلى قممها المعنية منها، فليست مجرد وفرة ظاهرة مع شقوةٍ وتردٌ وانحلال .




 التي لا تعني صـالح الحياة الإنسانية الواقعية، فإنما تنظر إلى ظاهر لها
 وذلك هو العذاب المباغت لمن يستحقونه، بعدما كلّت كل المحاولات

لإيقاظهم فلم يزدمم إلّا فراراً.
 لقد مكروا الش ومكروا المؤمنين باله بما مكروا نطرهم وعمر وعقولهم فما


 مكرأ رغم ما مكروا، أم وليس هناك من من إله هو يرصدهمم.



 الغابرين المعروضة لهم في صصحائف التاريخ الجغرافي
 الـعمل ولا حسابه، وغداً حسابب ولا عمل، وإنما نصيبهـم بالبعض من



 كاملة كما أصبنا الغابرين .
 لذلك ولا لاحقة! فالأرض لا تعني كلّ المـعمورة، بل هي أرض الـحكم
 الآهلين المغتصبين، وهذا هو الأكثرية المطلقة من وراثة الأرض .
 في مئات من الأحاديث، ولئن يشك في غصب خلافته هذه، فغصب فدك دليل باهر لا مرد له على غضب الخلافة فأين فدك المال من خلافة الأمة!. وهل كانت المطالبة بفدك، غير المطالبة بالخلافة للإمام علي، وهل إن اقتطاع فدك من يد فاطمة هو غير تطع الملد عن المطالبين بالخلافة، وإنبات الأولوية في غصب الخلافة من غصب فدك؟!
ولقد كانت تعلم فاطمة تمام العلم أن المطالبة بفدك لن تعيد إليها
 عزة النفس - فيه أهـالة الـحق - فيه عنفوان الرسالة - فيه امتداد أبيها

الرسول. . هـذا هو الإرث اللذي جاءت تنادي به في ساحة المسسجد من
خلال مطالبة فدك.
وسيان أكانت المطالبة بخطاب ملروس مرتجل، أم - حتى - بخطاب لمحة التنقيح أو الإقحام، كما يطيب القول للادعاء. فقد يكفي أن تقود فاطمة قدميها إلى باحة المسسجد - أن تقف أمام الخليفة بجبة وخمار، أن ترمي إليه نظرة شزراء - أن تحرك نخيل - أن تؤمي - أن تقف لحظة تم تنسحب كما ينسحب الظل . . . لقد شرحت في الخطاب رسالة أبيها - لا فقط لتشرح الرسالة المعروفة
 منددة بالڭليفة أنه مغتصب ميرائها، فهل يصعب إذاً أن يغتصب ميرات الخلافة المنصوصة؟؟.
 بزهوة ميراث الأرض وزهرة الأرض عما يعنى منهم! .




 فإنما هو سمع الحيوان. فهنا (نطبع" رفعاً دون جزم يفصلها عن جزاءً الشرط، فهو خلاف جز جزائه في قضية "لو" ومن الغريب عطفه على جزاء الشرط تلحيقاً لـحكمه به مع اختلاف الصيغة والصبغة! . (1) سورة الأعران، الآية: IVQ.
 شاء الله، نم الطبع والختم والرين والكنان والغشاوة والصـدّ والمنع هي بمعنى في هذه اللدركات السبع
 ووأَأَرَْ انقرض أهلوها وورنها آخرون مذنبون.



 . . . . . فهـنا سـلسـلة موصـولـة مـن الرسـل والرسـالات بكـلٌ البـسـالات والحصالات، وتقابلها سلسلة من التكذيبات.


 الطبع بالطبع امتناعاً بالاختيار.
 في آيته عالماً قبل الولاد، فيه واقع التساؤل بين الله وبينهم، إذ لا يذكره أحد حتى من كمّل المؤمنين، فكيف يحتج عليهم بـ (ابلى") فيه، على چورَّإِذ أَّ
 تَبْلُ . . . ا! ولا دور للاحتجاج بما هو منسي طليق لن يذكر .

تم لم يكن في النذر منهم ومن كللّ النـاس - أيآ كان وكانوا - إلّا

فحتى ولو كان منهم „لال" فلا يستحقون بمجرده أن يطبع على قلوبهم إلّا إذا أهروا في التكذيب يوم التكليف! فقد يكفر مكلف بشرعة اله إذ لـما

 بعلم وعناد تم طال الأمد وزالت إمكانية الإيمان، فهنا دور الطبع وكما هو باهر في آياته.
 منهم بما كذبوا من قبل في هذه المرحلة الأخيرة من علم وعناد، فطبع الله على قلوبهم بما كذبوا


بما كذبوا، إذ خرجوا عن إمكانيته بما كذبوا لحدّ طبع الله على قلوبهم.

 التككليف قبلهم - إذ كانوا ضـلالًا لا على هدى الـى ولا على بالرسالات ولـمّا تأت، لو كانـت البعئـات الرسـالة بـعـد ردح من خلا المكلفين

تم وليس كلّ تكذيب بعد بزوغ الرسالات مما يستحق الطبع على قلوب المكذبين!، إنما هو التكذيب العاند العامد المستمر الذي لا ملالـي مجال فيه
 مكذبين بها علماً وعناداً فطبع الله على قلوبهم، تم استمروا في تكذيبهم بعد
 مِت تَبَلْهُ وكلّ ذلك كان في حضن الرسل، أو الرسالات، سواء أكانوا في




 التحريف والتجديف، إن لها دوراً دائراً مائراً في حُصالة العناد اللدود.

أم وفي غير الفترة كما بين نوح وإبراهيم وموسى وكما في آيات يونس :






 الظروف القاسية العاصية بطبيعة الحال، لحقل التكذيب بالرسل ورسالاتهمه، فإذا جاء بعدها فقد يواجهون من قِبَل هؤلاء الألّداء بتكذيبات وتعذيبات.
(Y) سورة القصص، الآلآية: (Y) سورة البقرة، الآية: 7 (Y)


سورة الأنعام، الآية: • 11 .

كما وأن لتكذيب الرسل في زمنهم دور قاس في ملاحقة التكذيب، علّه
 لهم ولها مبدئياً، مهما كان العائش الفترة بين الرسل هو أنـون النحس منه نكرانانا
 من الآخر لملابسات أخرى، أم لنفس الدور رسولياً وفترة بين الرسل .
: ذلك العهد هو عهد الفطرة كأول عهد، ومن نم عهد العقلية الإنسانية
 حيث التكذيب ولا سيما ذلك الصلب الصلت هو بنفسه ترك لمئلث العهود،

 اللفطرة قبل إتيان الرسل هو خارج عن عهلد الشرعة بعد إتيانهم بطبيعة

الحال.
تم ووأَكْنَرْهُ هُ قد تعني كافة الناس في مئلث الزمان في وجدان علمي رباني، وعدم وجدانه تعاللى لشيء هو عدم وجئ سلبية العهد أصله، فإنهـم يعيشون مئلث العهلد، وإنما هو استمرارية ذلك

العهد تطبيقآ له .


 عهداً معرفياً، أو عقيديآ، فضلاً عن العملي . فقد تعني - إذاً - أكثرهمه، أكثير المكذبين بآيات اله، فالعهـد بين حـالات نـلات، 1 - مـستـغـرقـة إيـجـابـياً كـمـا لـلـرعـيل الأعـلمى مـن

المعصومين "Y ب




ففي مثلث العهود بدرجاتها، يسبَّع الناس بدرجاتهم، فمن واجد عهلد
 الشرعة دون عهد الفطرة والعقل، أم واجد لها كلها، أم واجد لاثنين منها، الْا
 أضعف الواجدين، ثم الواجد لاثنين منها هو عوان بينهما، كمن وجد عهلد الفطرة والعقل، أو العقل والشُرعة، أو الفطرة والشُرعة، نم التارك لها لها كلها

ذلك، ولا يخلو أحد من عهد الفطرة مهما كان خلواً من العقل، كما لا يخلو أحد من المكلفين من عهد الشرعة مهما كان زمن الفترة. فالصراط الوحيد إلى الله هو مثلث العهد فطرياً وعقليآ وشرعياً، فإن وسيط العقل بين الفطرة والشُرعة هو صالح العقل والفطرة والثشرعة. كما آن الوهيد الوهيد هو ترك ذلك المئلث بأسره ف "لمّ نجد له عهدآa


ومن نم نجد راحلة - مهما كانت مائلة ماحلة - في العوان بينهما ، فالواجد لبعض منها التارك لبعض قد ينجو وينجح بما هو واجدله، فالفطرة
 والعقلية الصالحة، والعقل الصالح يدعو إلى الفطرة والشرعة. ذلك، والفسق عن الفطرة يُخلِّف الفسق عن العقلية، كما الفسق عن

العقلية يفسق عن الشُرعة، وهكذا الفسق عن الشرعة يفسق عن اللآخرين، وكوجه عام وضـابطة، يخلف الفسق عن كلِّ من مذه الثـلاث فسقاً عن

الآخرين.
كما وأن صفاوة كل" وحفاوته تؤنر في الآخرين، فهي تتجاوب - دوماً سلبياً وإيجابياً في تعامل دائب.
لذلك نرى آية الفطرة تتبناها كأهل للدين، وآيات العقل تجعله كوسيط بين الأنفس والآفاق، والشرعة الربانية تتبنى الفطرة كأصل والعقل الِّل وسيطاّ بين الأصلين


 الحق .


 بل هم القلة العنيدة العتيدة في التكذيب
ولا المطببوع على قلوبهم لأنهم كلّهم ليس لهم أي عهـد، إنما هـم
 فسلبية العهد المستغرقة كلّ عهد تجعلهم كأن لا عهد لهم من أهله أله بل بل
 والشرعة.



وجدناله تثييتاً لأصل العهود الثلائة لهم، ولكنهم عنها فاسقون متخلفون المان، ولم يقل (اكافرونه لأن كل المكذبين بآيات الله كافرون وإنما „لفاسقونها عناية إلى خروجهم عن هذه العهود.
ذلك، وكما أن الشيطنات سبع دركات، كذلك الرحمات سبع درجات، وكما الشيطان الأكبر هو الجامع لثالوث: الشيطان - البقر - النمر، كنلك


الشيطنات


 عَ عَظِبَّا

ومن الخاصة بعهد الفطرة آيتا الذر والفطرة، ومن عهد الشُرعة الأصيلة:





7• • 7 •
سورة البقرة، الآية: •ع.
مورة الفتع، الآية: •1 الآير
سورة البقرة، الآية: IYO.
سورة طه، الآية: الا 10
سورة النحل، الآية: 91 . 1 .
سورة البقرة، الآية: IVV

هِ






区َ










الفرتاذ ني تنير العرآن/ الجزء الحادي مثر
مُنَلِجْونَ















 غَنِلِيِّ



كَعَنُوْ يَعرشِونَ


 الَكَكِكِينِ








منا درس نضّل عن تصة موسى مع فرعون وملكه بين مواجهتهـهم إياه



 ا⿴囗العرانه فإنه فيها يذكر (Y) مرة مما يدل على آن ذكراه فيها أكثر من غيرها
ويذكر فرعون (V\&) مرة في (YV) سورة، أكثرما ذكا ذكرآ له سالأعران وص" وعلى الجملة نرى تصة موسى وفرعون أكثر القصص ذكراً وشرحاً في

الذذكر الحكيم، اللهـم إلّا رسول القرآن فإنه المـحور الأصيل بين الرسل

 ذلك القصصص نص باهر في الغرض من سياقه، فالقصة قاطعة إلى


 الطاغية خائفاً يترقب، حتى غرق الطاغية، وإلى مستمر رسالته بواجهات أخرى


 موسى الرسول وكأنه بنفسه رسل، وهو حقاً رسل إذ جاء برسالة مفصلة الـو منقطعة النظير بين الرسل كلهم إلّا هذا البشير النذير
 الربانية، قد تعني اللجمع بين كافة الآيات الممبصرة المبِصِرة، فهي كلها



 الشمس في مشارق الأرض ومغاربها . أم تعني جمعاً من الآيات التي تناسب الرسالة الـالـا الموسوية لأنها بمفردها جمعية رسالية، فلا تعني طليق الاستغراق.

والرسالة الموسوية عالمية لا تختص بجمع دون آخرين كما كان نوح وإبراهيم وعيسى ومحمد خاتم النبين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا تلا تلا لا
 الطاغية، نمم المـحط الإيجابي الأول هم بنو إسرائيل كـمـا في آيات،





فليس (إلى مصر وحدهاه!(0)
ذلك، ولأن أنحسس الـمستكبرين الطغاة في زمنه هـم فرعون ومـلأه
 الموسوية سلباً لأنحس طغيان وإنجاء لأضعف المستضع المعفين في ذلك الزمان،
 في العالمين بالشرعة التوراتية حتى الإنجيل، ومنها حتى القرآن العظيم •


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراء، الآية: Y. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (r) } \\
& \text { سورة الأنياء، الآية: }
\end{align*}
$$




 كما تفسير الآيات القائلة إن محمداً [مريَم: 1 [
 هندسة الإفساد في الأرض.





 (االشها أو מالربها أو (ربي" حتى لا لا يخيل إليه وإلى ملإه أنه يعنيه فيكذبه ويكذبونه إذ لم يرسله فرعون، نم وكيف يخبره وليامم بما أرسله مو؟!ا.重






 عليهم، إذ كانوا لهم عبيداً أمعات لا يقدرون على شيء مما كما كسبوا لأنفسهم

$$
\begin{aligned}
& \text { إلّا ما يهواه فرعون وملاء! . } \\
& \text { (1) سورة النازهات، الآية: } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 العهدة، وقول الرسول رسالة دون أهالة ليس إلّا على عهدة اله وبعهد الله،
 (اعن" حسب متواتر النص على مدار الزمن القرآني السامي.



ذلك وكما في الأهل العبراني من التوراة.
 إبطال كلِّ شرعة ملّعاة لكلٍ طاغوت يحكم محادّاً لشرعة الها، تبعيداً لهم عن تعبيد الناس إلى عبودية الله. وإعـلان الربوبية الوحـيدة غير الوهيدة لهله وحده، إنه إعـلان تحرير الإنسان عن عبودية أمئاله وكلّ معبود من دون الله. ولأن هذه الدعوة تحمل قلب نظا
 حيث أخذته العزة بالإنم، فلا يستقبل أي دعوى تناحر فرعنته وطغيانه، إلاّلا بكل فرعنة ورعونة :
:中部

 يأت بها فهو - إذاً - من الكاذبين. (1) سورة الحاقة، الآيات: ع \&-



 فيروا العصا نعبانآ، ومن كونه مبيناً أنه هدّد فرعون بصرحه لـحدّ لــد

العذاب حينه ففلّ منه خائفاً ذَعِراً(1)

 فالحالة الثانية هي ليلة الطور لـما رأى من جانب الطور نارآ، والأولى هي عند فرعون .

تم والطنطنة الغوغاء في قولة استحالة المعجزات يـرات يحلّها تقدّم العلم أن العناصر متشابهة في الجزئيات والذرات، وإنما الاختلاف في فواصل وعدا وعديد الذرات، فلخالق اللذرات أن يبدل فواصلها وعديدها قفزة طرفة عين، وذلك
 آلافات من السنين، يحصل بالقدرة غير المحدودة الربانية في طرفة عين تم زود آيته تلك بأخرى، متصلة به بعد الأولى المنفصلة عنه، إتماماً للحجة وإنارة للمحجة، كيلا يقال إن نُعبان العصى ليس من إلقائه، بل هو صدفة عمياء، وأما يده فلا يظل عليها من ظلال ذلك الضـلال:
(1) نور الثقلين Y: عه في تفسير العياشي عن عاصم بن المصري رنعه - وذكر تصة مواجهة

 تال : وأموت إليه فأحدث وصاح: : يا موسى خذها الا
سورة طه، الآية: •Y.

$$
\text { سورة النمل، الآية: • } 1 .
$$



وهنا في ظلال هاتين الآيتين خرس فرعون متخوفاًّ ذاعرآ ما يدري من


الملكية بالملوك:


هنا العصب الحساس يبرز بكلٍ كيد وميد مضلّلاً من مضلّلي المـلا،


 الفرعونية ملكاً وملكاً فيجعلكم لا شيء بعد آل آن كنتم كل شيء
 كان يريد آن يخرجكم من أرضكم دون آية ولا سحر فكذلك الألمر الأمر، ولكنه

 نحن الذين نعرف هـالح أمر الحكم من طالحه .


 (1) سورة طه، الآية: YY (Y)
 .OA، مورة طه، الآيتان: (r)



وهكذا أدرك فرعون وملأه خطوة هذه الدعوة التوحيدية وكما يدركها كافة الطواغيت المحادّين المشاقين الله، وكما قيل لرسول اله
 تحاربك العرب والعجم" حيث القائل عرف معنى لغة التوحيد أنها نورة على الحاكمين بغير شرعة اله، الطاغين على عباد الله، فإن لتلك الشهادة اللحقة
 وألوهة غير الله من آلهة الأرض والسماء.

فلذلك ينبري الملا من قوم فرعون، الأخصائيون في تلبير أمور الملك
 حسم الموقف عجالة أنهم:





 الطاغية كان أعدل من مؤلاء الطغاة الذي لا يمهلون مناوئيهم، حكماً بالإعدام أو السجن دون إمهال لمناورة! .
ويُروى أن عديد هؤلاء السحرة بين سبعين شخصاً إلى تُمانين ألف

سورة الشعراء، الآيتان: YY، WY،

وبينهما متوسطات(1)، ولقد كانت أرض مصر تموج بالكهنة الساحرين في
 ما كانوا يملكون حقائق الأمر الذي به يحكمون.

وهكذا يقترن السحر والكهانة وسدانة الآلهة في كافة الوننيات على مدار
 موسى وأخاه أقل طغياناً من الطواغيت المتحضهرة في القرن العشرين في مواجهة الدعاة إلى رب العالمين.


 الغائلة المجتاحة لعرشه وملكه، فتطلبوا إليه أجرأ متميزاً عن سائر الأجر في في في في
 البلاط الملكي أكثر مما كتتم من ذي قبل . وهم على أية حال عملاء محترفون، يحترفون السحر كما الكهانة على

 وهم كلهم جاهلون ذلك الموقف أنه موقف الآية الربانية التي لا يعالجها الجا أي أجر وتقريب وإغراء.
 المستعلي على فرعون لفاقته إليهم، فقد فرضموا عليه في صيغة الإخبار اللذي هو آكد من الإنشاء.
(1) ومي تسعمائة - الثنـ عشر الفاً - خمسة مشر الفاً - سبعة مشر الفاً - تسعة عشر الفاً - ثلانون

إذاً فهو إنشاء في صيغة الإخبار وكما الإنشاء في الشعراء: ضأئن لنا لأجرأها . . . أم وهو إنشاء حذفت أداته تلميحاً لأكيد الإنشاء إذ هو بصيغة



هنا يخيّر موسى بين تقدّمه في إلقائه وتأخره كتحد جاهر في ذلك التخيير التحيير، على تأدب ظاهر، وهو يرجح تأخره عنهم لكي يأتوا بكلٍ ما لديهم


 صاحب الحق أن يتقدم محاورة بما عنده على البساط حتى يسهل له القضاء
 فلذلك استهان بتحدّيهم بكلمة واحدة تبدو فيها قلة مبالاته بهم:



 ساحر واحد مهما كان عظيماً أمام سحر هؤلاء العظماء من سحرة البلاد.؟! فأمم فاعليات السحر أن يسحر أعين الناس ويسترهبهم في المعاينة دون أي واقع وراء سحر الأعين، وذلك من الفوارق العظيمة بين السحر والآية الربانية، ولو استطاع ساحر آن يقلب واقعاً إلى آخر بسحرة لكانت السحرة
سورة الشعراه، الآية: ع ع .

المهرة الفرعونية تقلب التراب ذهباّ دون طلب لأجر من فرعون، أم ويقلبوا
 بقول فصل حول الفوارق بين السحر والآية المعجزة في البقرة فراجع
重

 السحر يخيّل - فقط - للأبصار، والآية يحقق الحق للبصائر . ذلك، وحين تتغلب عصا موسى - وهي آدنى من آية القرآن بكئير الاط على ذلك السحر العظيم - وهو أعظم من أي سحر على الإطلاق - أفلا يتغلب القرآن على أي سحر؟ أجل وكما يُروى أن قراءة مائة آية من أيّ القرآن شئت تبطل أي سحر كان وأيان!.

ولقد كانت هذه جيئة فجيعة ومفاجئة مذهلة غير منتظرة للسحرة، مما قلبهم ظهر بطن فما ملكوا أنفسهم إلّا أن ألقوا ساجدين :
 ا'جل، وإن الباطل يتنفس قليلاً نم يتنفش، ويسحر - فقط - العيون، وهو سحر عظيم، يتنفش كالقنفذ وينطفئ كشعلة الهشيم تذروه الرياح وكان

الله على كلّ شيء مقتدراً .




 الربانية العظيمة، بكلٍ صغار وهزيمة، وقد حسم الموقف هنا :

: وَسْرُرنَ
وتراهم من الذي ألغاهم فألقاهم ساجلماين لرب الـمالمالمين حيث النص

إنه هيبة الموقف الحق الباهر إذ عرفوا أنه ليس مما ألقوه، فألغاه موسى بما ألقاه، فلم يتمالكوا أنفسهم إلّا تساقطاً على الأرض سجّداً لها الها حيث الحقق قد لمس عواطفهم ومس شغاف قلوبهـم، هزة مفاجئة أزالت عنهم كلّ




 الناس استعداد لتقبل الحق، وكما نرى السحرة منقلبين من التحدي السافر الطليق إلى التسليم الظاهر الطليق الحليق، ما لا يزعزعه أي تهديد بليغ

 السحرة الساجدين :

سورة النازهات، الآية: ₹



为 (1)

وئكأن الإيمان أيضـأ كسائر الأمور بـحاجة إلى إذن؟ وهو أمر قلبي! فلأن ذلك البليد الطاغي هو الرب الأعلى بزعمه فلتكن أزمة القلوب طراً بيده كما بيده سائر الأزمة.
 بشاكلة الإيمان، أنه ليس إلّا له ولصالحه، المّا حسب المدبّر المقرر بينكم من مكر مكرتموه في المدينة.


 يعلمهم السحر وهم كانوا سحرة قبل ولاده؟ وحتى لو كان معهم فهو متعلم منهم لأكثر تقدير !
ولأنه لمسس منهم أنهم ليسوا ليغيروا مواقفهم بذلك التـن التنديد أخلذ في
 البغاة، ولو كان إيمانهم مكراً لكانوا يتركون موسى إلى فرعون تائبين، إذ لم
 معه فيلنون!.

فذلك الصمود رغم ذلك التهديد - وهم مهرة الفن - دليل قاطع لا مردّ

له أنهم أثبتوا دون ريبة أن الحق مع موسى الرسول، فلا مردّ لإيمانه به وله ولا تحويل، ولكن الطاغية ليس ليدرك كيف يتسرب النور إلى القلب فيقلبه من علواء السوداء إلى علياءه البيضاء، وهو يحسب القلب قالباً يتقلب بتقليبه ويتألب بتأليه، وهو بين أصبعي الرحمن يقلبه كيف يشاء.

فيا ويلاه لفرعون صـاحب العرش الروحي! والزمني، أن ينفلت من
 إذآ بالناس ولا حراس هنا بعد عليهم لصالحه ولا اكتراس لأساس .

ذلك ومن دأب الفراعنة الدائب أنهـم يواجهون أندادهـم بالتنـكيل والتعنذيب بعد ما كل" دليلهم وعل" كليلهـم فهـم مفضوحوحون، وهنا اليد السماوية تكسر اليد الأرضية حيث تنتصر في المسرح المصرع العقيدة الصالحة على كلٌ زخرفات اللحياة، احتقاراً للفناء الزائل البواء اللى جوار الخلود المقيم البقاء.

 الإيمان أي عامل قاس بأي مراس واكتراس، حيث إن مـاحب الإيمان السليم لا يفزع ولا يتزعزع أو يخضع ويخنع

: متْلِحِينَ


 وهنا يقف الطغيان حائرآ ذعراً أمام صامد الإيمان، أمام كامل الوعي

والثقة والاطمئنان، أمام القلوب التي خيّل إلى الطاغية أنه يملكها كما يملك الأبدان، وأنه موقف حاسم جاسم في تاريخ الإنسان يكرره القرآن بمختلف


فلقد أفلست المادية العمياء البكماء الصمماء أمام الإيمان الصـامد من من
 انقلبوا إلى مؤمنين مستعلين على الطاغية بكلٍ جرأة واهِطبار، مستهينينين بكلِّ تهديد ووعيد، مابرين على كلّ ألوان التنديد والتبديد! الـئ

وهنا يذهب التهديد هباءة، ويتلاشى الوعيد سلىّ، ويمضي الإيمان الوضاء في طريقه الوضيء دون تفلُّت ولا تلفُّت حيث لا يحيد واله من
وراءهم رقيب عتيد(r)

وذلك درس لنا صـائب أن ليس الكفر الحاضر دليلاّ على سوء العاقبة كما الإيمان الحاضـر لا يدل على حسن العاقبة، فقد عاش سحرة فرعون

كفراً (افرجعوا مؤمنين"| (ك)


سورة الرحمن، الآية: كا؟.
 جذُه


 ميهات ميهات فلعله أن يكون ففر ما أتى وأنت موترن تحاسب أما تلوت تصـة سحرة موسى صلوات الش عليه. . .
 اللّام في الأول للتعريف، فهم ملأ معروفون بهذه الاستمارات والشوراءات العليا بشؤون الملك.

هنا لمّا خسروا صفقتهم تلك في إرجاء موسى لتلك المباراة الهامة، لم يجدوا بدّاً من استئصـال موسى والذين معه بدعوته، وتساءلوا فـلوا فرعون في
 الفرعونية وَوَيْزَكَ

 تامة طامة إياهم فلا يستطيعون حراكاً ولا عراكاًا ضد سلطتنا . وهذه سياسة مدروسة إبليسية لتضعيف ساعد الدين والدّينين أن يقضى على المساعدين المناصرين للداعية، فتخمد دعوته، وتحمد دعايته، فلا يقدر على تحريك ساكن أو إسكان متحرك . وهذه مرحلة ثانية من مراحل القضاء الفرعوني على الدعوة الموسوية، ومن نم تصميم في الصـميم، خطوة نالثة من من الخطورات الإبليسية أن يقتل



 أم ان هذه الدعوى تأخرت عن هذا الموقف إلى موقف ثألان وكما يلمح من الـن



 أخذه الله نكال الأولى حيث أغرقه وملأه.

وهكذا ترفّع الطاغية اللذي كان يحسبه في عداد سائر الآلهة أنه الرب


ولأنه في دعوى ربوبيته الأعلى نم توحيده فيها يخاطب قومه، فقد يعني أعلى الربوبيات وتوحيدهـا بين قومه فقط دون العالممين أجمعين، وقد لا لا


والأوسط، وانه الوحيد في الربوبية العليا .
وهنا الإفساد في الأرض الممدعى على موسى لا يعني إلّا الدععوة إلى
 الإلهة، حيث التوحيد يعني - تلقائياً - بطلان شرعية الحكم اللاع الفرعوني وقلب

نظامه عن بكرته.

 فيبقى دون منازع ولا ندّ.


(1) سورة النازعات، الآيات: •YO-Y


طمأنة بالغة من موسى الرسول لقومه المهلَّدين بتكرار العذاب المتواتر عليهم قبل أن يأتيهمّ، وذلك على قواعد أربع يبنى عليها صرح الإيمان والاطمئنان.
( 1 في الهَ على ما يصيبكم في سبيله،


 في آيات وروايات عدة ومنها ما يُروى عن الإمام محمد بن علي الجو الجاد إجابة عن توبيخ هشام: أيها الناس أين تذهبون وأين يراد بكمب، بنا هدى الان اله أو لكم وبنا يختم آخركم فإن يكن لكم ملك معجل فإن إن لنا ملكاً مؤجلا وليس بعد
 فالاستعانة باله في الهز|هز، والصبر على المكروه وترك اللذائذ، هـما مما يورثان أصحابها أرض الله وحسن العاقبة في الحياة، ولكن قوم قوم موسى لم يكونوا بأقل شراسة ونحوسة من قوم فرعون حيث كانوا يواجهونه بكلِ تأليب وتأنيب :






 سكت أقبل مله القول رجل بعد رجل يوبخه ختى انقضى آخرمم فلما سكت القوم



فَجِثُك فجيعة كما قبل جيتكَ، نهما سواء لنا فما هي عائدتك وفائدتك



 تَمَمَلْنَهِ بعدما يعلم كيف تعملون .

 ولذا كان عليك فاصبر فبكلامما ستختَبراله .

 إسرائيل صِلَّه صَلِتة وقحة! .
ومنا بعدما يعدمم موسى باستخلاف الأرض ينبههم أنه ابتلاء من الله دون فوضى جزاف، وادعاء أنهم أبناء الها وأحباؤها .
 يعني عمل الجوارح، ومو الطليق عما سواه يعم مئلث الأعمال قالاً وحالاً واعمالاً
 الأعمال أفضل عند اله؟ قال: ما لا يقبل الله شيئًا إلّا به؟

$$
\text { (1) سورة آل عمران، الآية: • } 18 .
$$

قيل: وما هو؟ قال: الإيمان باله الذي لا إله إلّا هو أعلى الأعمال درجة، وأشرفها منزلة، وأسناها حظاً - قيل : ألا تخبرني عن الإليمان أقول ألا هو وعمل، أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان عمل كلّه، والتول بعض ذلك العّلم كتابه، واضح نوره، ثابتة حجته، يشهل له به الكتاب ويدعوه إليه - قيل : صفه لي جعلتت فدالك حتى أفهـمه؟ قالل: الإيمـان حـالات ودرجات وـيات وطبقات ومنازل، فمنه التام المنتهي تمامه، ومنه الناقص البيّن نقصانه، وميان ومنه الراجيح
 ذلك؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح الار ابن آدم وقسمه







 فرض على العينين، وفرض على العينين غير ما فرض على


الرجلين، . . . فأما فرض القلب . . .



هذه الآية والخمس الآتية هي آيات ست لفرعون وملإه، تم وآيات تسع
 والجمع بينها وبين هذه الست بيناه على ضوء الآية في الأسرى|"()

 أخذة العلابه، دون أهل السنة الشـامل لكلِّ الكائنات، تم وهي الـجلب المتراوح سنة دون سنة كسنين يوسف، وكما يُروى عن النبي اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسفلا .
وسني الجدلب والقحطط في أرض مخخصبة معطاء كمصر تبدو ظاهرة قامرة تلفت الإنظار، أنها الإنذار الداعي لليقظة بعد النومة والنبهة بعد الغفلة، فلو أن فرعون هو الرب الأعلى فكيف عجز عن استمرارية الجدلب الذي هو قضية طبيعة الأرض المصرية؟.
 وسائر الثمار التجارية والصناعية، تمرات الأولاد، عكسية مائلة بين أيديهم


 هنا عجالة يأخذهم بالسنين ونقص من الثـمرات دون أن يستأصلـهم
 وانقلاب نطرتهم وعقليتهم لم يكونوا لينتهوا إلى العلاقة الوطيدة بين كفرهم

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الإسراء، الآية: .1. } \\
& \text { ( } \mathrm{r} \text { ( } \\
& \text { (r) سورة الزخرن، الآلية: } 01 \text { ( } 0 \text { ( } \\
& \text { سورة الزخرف، الآية: or } \tag{₹}
\end{align*}
$$

وطغيانهم وبين أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات في مصر التي كانت ولا
 الجبارة، وفسحاً لمجال الدعوة الربانية ليوسف.

ذلك، بل هـم زادوا غباوة وطغياناً على ضوء السنين ونقص من
الثمرات:





 سيئة بسيئة، وهكذا كانوا يعلّلون مختلف الأحدات (احسنة وسيئة) تعليلاً عليلاٌ كليلاً خلواً عن الواقعية عقلية وعلمية وعقيدية وطبيعية، فما هي القاعدة التي تحكمب بأن الحسنات في الـحياة هي مستحقة للـجبارين الطالدين، نم السيئات فيها مي من مخلفات دعوات الصالحين، اللّهم إلّا مياماً مع الخخرافة في دروب ملتوية متفرقة لا تلتقي عند قاعدة ولا ولا تلا تلا وفق نظام، فاللّهم اللًا الصدفة العمياء الفوضى الجزاف كما قاله خروشوف صاحب الاثتراكية العلمية عن معاكسات الطبيعة في تعليل نقص الثمرات
 وفي القرن الـعشرين، المدعاة في تعليل الحوادث بهر بهنه النظرة القاصرة


هكذا يتطير المجاميل في تيارات الحوادث والكوارث أنها من نكبات
 المستحق، والسيئة مي من شؤم من يخالفهم في شهواتهم وحيوناتهم وإباحياتهم الطليقة! .

وهكذا نجد كل" طغاة التاريخ على مدار الرسالات الربانية، ففي صالح لّمّا


- (1) (



فالقرآن يبيّن كلمة واحدة أن طائر كلّ معه وعند الله، معه بما عمل



 تقصير يندد بها كما يندد بالعالمين

فالطائر هو العمل اعتباراً بطيرانه إلى الغير أم الىى الفناء كما بخيّل إلى

(8طير إلى غير عامله، كما يقول اله( ${ }^{\text {(8) }}$

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

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



فالتطير بالغير هو تخيل أن شؤم الغير بعمله يطير إلى غير عامله، فلما
 شؤم هؤلاء الأكارم، وكل حسنة هي مستحقة لهم أنفسهم وهكذا

ذلك، ولم يكتفوا في هذه الخطوة الثانية الخاطئة - بعد رمي موسى
بالسحر - إلّا أن غالوا في عتوهم:


 فقد صدّوا على أنفسهم كل" منافذ النور والإيمان حيث حلقوا ذلك النكران
 على أية حال، إذاً فهنا استحقاق عذاب الابي الاستئصال دون إبقاء لأي مجال،

ولكن الله يمهلهم - مع الوصف - حتى حين :


 لعلوائهم أمامها حتى تطلّبوا إلى موسى أن يكشف عنهم الرجز فيؤمنوا ولكنهـم ناكثون! .
= يريده وإذا طار الطائر عن شمالد - وهو البارح - تشاءم به وهي ورجع عما مزم مليه فأبطل الإسلام
 على خوء آية الأسرى فراجع
 سورة النمل، الآية: عا 1 ال

وأَألُوفَانَهِ من الطوف، ففُعلانه طوف بالغ لا مرد عنه، ومو يشـمل طوفان الماء كما كان لقوم نوح، وطوفان الريح الشديدا من غبارات وقذارات، فقد طاف بـهم الطوفان فاستأصل كلّ رياحة عـن عـن حياتهم، وهكذا سائر الخمسة من الرجز .




ومفصلات مينات في الدلالة على كونها آيات الله.
ومن كونها مفصلات أن كلًّ كانت تأتي بفصل خاص خطو خلا
 أدناها، ويينهما متوسطات، كما هي طبيعة الدال في في البلوى ليذكروا بها . وما أنسبها خماسية العذابات هذه، خماسية اللعنات في هؤلاء الأنكاد،
 الثمر، إذ كانوا يجردون الحياة الإنسانية عن تمرتها السامية، والقمل حيث





 تتختصان هذه العذابات الست بهـم دون بني إسرائيل على اختلاطهم
 الرواية أن القبطي كان يأخذ الماء من النيل دماً أحمر له طعمه ولونه،

والإسرائيلي يأخذه منه ماء فراتآ له طعمه ولونه، وهكذا الطوفان والجراد والقمل والضفادع إذ لم تكن تؤذي الإسرائيليين!، وكانت تستأصل كلّ رياحه عن حياتهم أولثك اليومية، حتى اضطروا على فرعنتهم وغرورهـم أن

يلتجئوا إلى موسى لما وقع عليهم ذلك الرجز العذاب الأليم(1):



 الثمرات ثم بعث عليهم الطوفان فخرب دورمهم ومساكنهم حتى خرجوا
 وجه الأرض لا يقدرون ملى أن يحرنوا فقالوا لموسى : ادع لنا ربك أن يكشف منا الما المطر



 زروعهم وأشجارهم حتى كانت تجرد شعروهم ولـحامـم وتأكل الأبواب والئياب والأمتعة
 من ذللك جزهاً شديداً وتال: يا موسى ادع لنا ربك أن يكف عن الجا الجراد حتى أخلي عن بني






 الشهر اللرابع - الضهادع فكانت يكون في طعامهم وشرابهم وامتالأت منها بيوتهم وآنتهم فلا









 من إجابة اللدعاء خارقة للعادة كما عودتنا رلئن كشئفت عنا الرجز




 وهذه المهلة هي بين ما أمهلهم موسى إياها أم هم أمهلوا أنفسهم فيها الما
= نومن بك ونرسل معك بني إسرائيل فأخذ ههودمم وموائقهم نم دما ربه فكشف منهم الفيفادع




 في ذلك سبعة أيام لا ياكلكون إلا الدم ولا يشربون إلاّا الدم - تال زيد بن أسلم: الدم الندي سلط




 يساميه ويوازيه، فليطرح كلّ حديث يحدثنا بما لا يصدة القرآلن.

وعلى أية حال كان أجلاً هـم بالغوه بطبيعة الحال وقبل أن يغرقوا عن آخرهم في تقدير الهـ




 يتعلقون بها في قضاء حاجاتهم الضرورية! .

فلقد كانوا يلجؤون إلى موسى، يتطلبون بإصرار تحت ضـغط البلية الففاضسة الفادحة، يعدونه الإيمان له وأن يرسلوا معهه بني إسرائيل إذا أنجاهم منها بدعائه ف وإِذَا مُمْ يَكْثُونَهِ ا . ذلك، فلما انتهى أمر الابتلاء إلى ما لا منفذ فيهم بها من الذكرى فلم يبق مجال إلاّ استئصالهم، تطهيراً للأرض عن هؤلاء الأنكاد البعاد:

: 6 (洛
ذلك وليس انتقام الله منهم وممن سواهم عجزاً منه وتحسراً ودفاعاً عن نفسه، إنما هو إصلاح للأرض بإزالة المفسدين الذين لا يرجى منهم أي خير إذ صدوا على أنفسهم كلّ منافذ النور والهدى .

 ليست بالتي يُعفى عنها في شرعة العدل والحكمة، إنما مي الغفلة القاصرة على قدر القصور فيها، فهذه هي ضفة الكـفر والنـي والإيمان:






 فيها، وفي الطرف المقابل اللّإيمان الاستكبار وعدم الاصنا
 بنايات وجنات معروشات.

ذلك وبركات الأرض التي باركنا - ومي مصر القدس الكبير، ومو



المادية هواء وماء وكلاء وسائر الإخصاب نجدها فيها أكثر من غيرها . صصيح أن الأرض المباركة والمقدسة هنا في القرآن هي فلسطـين
 سيطرهم اله على مصر وما والاها وفلسطين وما والاها ولا سيما فـا فيما في زمن داود وسليمان.
 ورائتهم محال استضعافهم.

 استُضعفوا فيها وهي مصر، ولأن وأَّزَّنِّه طليقة منا من حيث الإيراث

مههما كانت مختصة بمصر من حيث الاستضعاف، إذاً فمحل إيرائهم أوسع
 فهي الأرض المقدسة التي كتب الل لهم.


 أَؤَرْتِيْنِ
 كل" الأرض، ولذلك أطلقت حتى تشملها، فقد تمت هذه الكلمة الحسنى

 تَعْمَوْنَه وكان عملهم الأول كفرأ وكفراناً لهذه الحسنى فقابلهم الله بمثلّ ما

عملوا:


 ضرب لهم موسى بأمر الله طريقاً يبساً حيث انفلق فكان كلّ فرق كالطّطود العظيم، وعلى أية حال \$وَجَوْزَّكا . . .

 الموسوية، ولكنهم منحازون إلى المادة لحدٌ رغبوا في عبادة الأصنام وڭاَّالَ
 لكم على قوم فرعون.


 وذلك أوّل ما نظر الله كيف يعملون بعد ما تمت كلمة ربك الحسنى عليهم بما صبروا، ولإلى أمئاله المسرودة مفصلاً في الذكر الحكيم بطيات آياتها. لقد تمت مواجهة موسى آل فرعون بما أغرقوا، فلا يواجه بعد اليوم طاغوت فرعون وملإه، ولكنه تواجهه معركة أخرى مع أقربائه بعد أغربائه

 أفسدتها من أخرى، وكذلك الالتواء والقسوة والضيعف والجبن عن حمل التبعات مع اللنعر اللدائم والتوقع القائم للبلاء.
ذلك رغم أنهم في الأهل على دين التوحيد، ولكنهم رغم ذلك كانوا
 تشريفياً دون أهالة، كهالة قدسية لـّا تتبدل إلى حالة عقيدية راسخة، وكما هو الظاهر من التوراة المدحرفة حيث حرفوا لاهوت الألوهية إلى شاكلة
 كما في قصة فنوئيل حيث تقول حـارعه يعقوب فصرعه فاقتضى منه بركة النبوة حتى يخلصه فتقبل فنجي
(1) نهج البلاغة عن الإمام ملي أمبر المؤمنين

 اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة.

وتراهم طلبوا إليه أن يجعل لهـم إلهآ بـديل الله هو كمـا الش؟ والإله المجعول لموسى ليس إلّا من خلقه واختلاقه فكيف يكون إله العالمين! . القصد هنا هو ألوهية المعبودية تقرباً بالآلهة إلى اله زلفى كما يقولها



العالمين!
فعملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذلّ الطاغوت الفرعوني هي

 رواسب الذلة والمسكنة، وتواجه الرسالة بكلٍ رواسب الجاهلية الـية بكلِّ خلفياتها، بل وأنحس منها، فإن سحرة فرعون آمنوا بعد ما رأوا آليا آية نعبان العصا واليد البيضاء وهم لم يؤمنوا بعد ما رأوا كل الآيات المات الموسوية ومي بضع عشرة آية، اللّهم إلّا قليل منهم وفى لرعاية الحق .
وها هم ما أن يُجاوزا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم أهنام لهمّ، وإذا هم يطلبون طلبهمه، ويغلبون أمام الأصنام غلبهمّم، حيث يطلبون من موسى رسول التوحيد من رب العالمين أن يجعل لهم إلها كـا كما

 وتقل، فأين اللدعوة التوحيدية الموسوية قرابة عشرين سنة أم تزيد، فقد نـد نسوا
 بهم البحر بعد ما أغرق فرعون وملأ!! ولو أنهم اتخذوا لأنفسهم إلها لكان أقل غرابة وعتامة من أن يطلبوا إلى رسول التوحيد أن يجعل لهم إلهآ كما


 فما ذلك التقوّل التغوّل إلّا من أحمق الحماقة الحّ وأممق الجهالة والبلامة إلى

غير حدود!.
ذلك وحق يقال إنهم أحمق وأعمق جهالة من آل فرعون المشركين إلم إلم


 يشكروا الله ويوطدوا توحيدمم تطلبوا إلى رسول التوحيد آن يجعل لهم إلها لها كما لهم آلهة!.

 حفل سلباً لألوهة غير اله بالأوّلين وإبّباتاً لألومة الها بالأخير :

جملة معترضة اعترضت بين قالتي موسى لهمَ، تجمع في تنديدها بني



 فهم قوم بوار تبار حيث تركوا عبادة الش الواحد القهار إلى عبادة خلقه الضعاف النحاف.




فيا سبحان اله قوم أنجاهم الله من عبودية الطاغية، وجاوز بهم البحر وأهلك عدوّهم وأراهم الآيات العظام تم سألوا رسول التوحيد الشرك دو دون
 رسول اله هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسلرة ويعكفون حولها - وكانت تعبد من دون اله - فقال النبي اله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلّهآ كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن الذين من قبلكمب|"(1)


 الزمن نم تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل لينظر كيف يعملون.

هنا عرض لقصة المواعدة الموسوية وفي طه مئلها باختلاف يسير في


 إذا كنا بين حنين والطائف أرض شجرة دنوا دنواً مظيمة سلر كان ينا

 اله

التعبير، وبينهما بعض الميزات الخاصة بكل" فصلنا التي لـ (طهه) فيها، وهنا قول فصل حول آيته ما يخصها .




 هي ظاهرة أولى للمواعدة دون حصر حيث (اوأتممناها بعشر فتم ميقات ربه





(1) (1) (1)

سورة البقرة، الآية: 01







 وافداً إلى ربه وامدمم ثلائين يوماً فلما زاداً له على الثلائين حشرآ قال قومه: اخلفنا موسى

نصينعوا ما صنعبرا.
( ( ) المصلر الـابقا
(0) سورة طه، الآية: 10.

وترى لا يستدل بظاهر العدد - إذاً - على آلآلا يُعنى أزيد منه كما لا يُعنى الأنقص؟ إن الأنقص هو خلاف النص، والأزيد قد يكون خلاف النص كما إذا كان العدد في مسرح الحصر فهو - إذاً - مصرح الحصر الآ كأن تسأل ما

 ظاهر يقبل التحويل كأن تقول دون سؤال : عندي عشرة، فليس ينافيها أكثر

 أن تلحقها المواعدة الثانية، ومهما كانت الأولى ظاهرة في حـي حصرهـا ليست بحيث يستدل بها على سلب مواعدة ثانية حتى إذا جاءت يقال : إنا الأولى كاذبة، فقد تكون الأولى - كما هنا - لمصلحة تقتضيها، الا فلا يحتج بها با
 العدد إيجاباً وسلبآ، مهما يلمح بالسلب لما وراءه.


 الوحي، وبين ذلك الإتمام المستفاد من واقع التأخير لقوم موسى، والوحي الثاني بحمله لموسى نفسه.

ذلك، وحتى إذا كان العلد نصاً في الحصر نم لحقته زيادة بنص آخر لا
 فضـلاّ عما هنا حيث العدد ليس نصاً في الحصر ولا ظاهراً بينآ، وإنما لـ كمحة الظهور .

وكضابطة في الأعداد وسائر القيود هي بين حالات ثلاث: 1 - أن تدل

قرائن على الحصر، Y - أم على سلبه،



 رسول الله، المببرهن على رسالته بآيات من اللها هـذه الأدلة تـجعل ذلك
 الأولى فوجه النست موجه لا يدع مجالاً لفرية الكذب في الساحة الربالانية والرسالية.

ذلك، فالقول: إن إبثات الشيء لا ينفي ما عداه لا يصح إلّا عند فقد القرائن على سلب أو إيجابه، فليست ضابطة تحلق على كلّ إثبات أنه لا ينفي ما عداه، إنما هو الإنبات غير الحاصر حدّه بعلّه أو ملّه .

نم المواعدة الخخفية عن قوم موسى هل كانت خفية على موسى نفسه


 ليلة! .




 هذا، ولأن الـمواعدة كانت تشـملهم أجمع حسب الجمـع في طه:

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عشر




الحجة.
 وتشريعاً ف (اما أخلص عبد الإيمان بالله أربعين يوماً إلّا زهده الله في الدنيا

وبصره داءها ودواءها وأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه . . . . . .
وهمي هنا كما يروى نـلانون ذي القعدة - حيث اتفقتت هكذا حين الممواعدة - وعشر من ذي الحجة، وما يروى سناداً إلى ثنانين هذه أن ذا
 في الآية لا تقرر نفس العلد لذي القعدة على مدار الزمن!

 المعيشية أكثر من النهار.

ويا للأربعين من موقف مشرّف تكويناً وتشريعاً، فمن الثكوين آن كلّ
 النبي
(1) سورة طه، الآية: •A.
. سورة طه، الآيتان: (Y) (Y)
 . منه أتول: أمثال هذه التطرفات مي تذوقات فير مسنودة إلى دليل تُفترى على

المعصومين

$$
\begin{equation*}
\text { سورة المزمل، الآية: } 7 . \tag{£}
\end{equation*}
$$

"اوليس صاحب هذا الأمر من جاز أربعين" أي في صورة من له أربعون،

 أمره ما بينه وبين أربعين سنة فإذا بلغ أربعين سنة أوحى الشا


 وينغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع . . ." (وأبناء الأربعين

 يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالمآ" (1) وقد (بيكى آدم

 الحفظ تعلماً وتخلقاً وتعليماً وتطيقاً في الأهول الثلاثة وني اللفروع. مشرة ني الفروع

العشرة، وثالاين في الأصول الثلاتة، نطالما الحفاظ كثير ولكنما الرعاة تليل.
 ومي وصصا الفطرة والعقلية والثرعة، استقامة على مذه العصي ليقوم ني دين اله سليماً

صالثةأ
 ع ع






 على العامة في أمر الدين فردياً وجهامياً، كماذج من أهول الدين وفروعه، ما رواه في =

أربعين صباحاً على الجنةه| واانّصبب الماء زمن نوح من السماء أربعين
= اله اله

 علي
 تأخيرما من فير علة غضب اله
 ولا تشرب الخمر ولا شيئأ من الأشربة المسكرة، ولا تزني، ولا ولا تلوط، ولا تلا تمشي بالنميمة،



















 =

والثهداء والصالحين وحسن أولثك ريقاًا .




 قال اله تبارك وتعالى : اقد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا

تعلمون|"(1)


. أربعين من الخلافة بعد موت خاتم


 لأبيه وأمه كما كان هـارون أخاه لأبيه وأمه، ولا كنا كنت نبياً فأقتضي ولكن كان ذلك منه استخخلافاً لي كما استخلف موس موسى مـارون صـلى الله
 وهنا نتبيّن أنه كان في قومه مفسدون يحاولون أن يحولوه عن مالك = اقول: وأفضل السنة مو القرآن، أحلاً لـسائر السنة. وني صسيفة الرضا ثا

( (7)



المجمموعة فيوصيه أن يراقب الأوضـاع بكل حائطة فلا ينجرف بجارف في

وهنا لهارون مثلث من زوايا الخلافة المؤقتة - مما تصلح أن تكون




منهم كانوا فيهم.
 علي




نور الثقلين Y: YY Y





. FE - - MFA









كما يعون ويستطيعون وמله توة الألسن كلها (1)
ومن ميزات كلامه تعالى أنه ليس كه جهة نم هو هو يحتل كيان السامع من


متكلم غير الله أن يكلم دون جهة خاصة ويشّمل كلّ جهات المستمع! .
(1) اللدر المنتور r: 110 - أخرج البزار وابن أبي حاتم وابو نعيم ني الحلية واليهتي في




 وفي عن ابن عباس عن النبي
 كلام الرب الالنيا ولم يتقرب إلى المتعربون بمثل الورع عما حرمت عليهم ولم يتعبد المتعبلدون بمثل
 والإكرام ماذا أمدت لمه وماذا جزيتهم؟ قال: ألما الزامدورن في اللنيا فالئي أيحهم جنتي

 وأدخلمم الجنة بغير حساب. وأما الباكرن من خشيتي نأولثك لهم الرنيق الأعلى لا يشاركهم فيه احد.

ذلك، ومهما كانت المواعدة لهم أجمع ولكن سماع كلام الله يختصه


أترى موسى الرسول nex يريه نفسه لينظر إليه نظر البصر؟ وذلك طلب الجهلة السفهاء الظلمة






 أترى العتو الكبير، والسفاهة المغلظة التي تتطلب الصاعقة بظلمهم هي جامعة بين موسى الرسول وسفهاء ظالمين من قومه؟ فماذا يبقى بعد لهـذه الرسالة السفيهة الظالمة المستكبرة العاتية عتوآ كبيراً، التي يبعد عنها بسطاء الموحدين! فضلاّ عن عظماء النبيين!


 ا'خذتهم، وآيات البقرة والنساء والأعراف تقول:

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآيتان: 00، } 07  \tag{1}\\
& \text { سورة الأعران، الآية: } 100 . \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرتان، الآية: } \\
& \text { سورة البقرة، الآية: } 00 .
\end{align*}
$$

(أخذتكم. أخذتهم. أخذتهم
مما يدل على أن سؤال الروية كان لهم دونه(1) مأم
فلمّا يسأل هو الرؤية ولا تأخذه الصاعقة نم لا يسقّه ولا ينسب إلى
(1) نور الثقلين Y: 7 (1) في باب ذكر مجلس الرضا حدثنا تميم بن عبد اله بن تميم القرشي تال





 الش






 رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إلهم وتالوا إنك ذمبت بهم فتلتهم لأنك لم تكن صا صادتا فيما ادميت في مناجاة اله



 تال موسى


 يا أبا الحسن.

الظلمم، فقد يتبيّن من ذلك أن السؤال إن كان للرؤية البصرية فهو محمّل عليه منهم فيسألها ربه بعد إذنه تعالى إتماماً للحجة وإنارة للمحجة


 لهم أن استحالة رؤيتهم أحرى بعد استحالة رؤيته، فقد قدم نفسه فيما حمّل تتبيتاً للسلبية الأخرى لهم في حقل الرؤية البصرية، والقول بأنه كان عليه إذاً - كرسول أن يوضّح لهـم بطلان سؤالهـم؟ مردود بأنه أبطله طول رسالته وهنا القصد إلى إبطاله عملياً حين تبطل رؤيته هو ربّه على محتله الرسالي! الـي تم الأظهر الأخفى أن الرؤية المسؤولة هي قمة المعرفة الممكنة بالله، اللائقة لأول العارفين والعابدين محمد الا لا (في الجبل" دليل تجلي القدرة الربانية التي لا يتحملها الا الجبل إلاّلا آلن يندك، ولا بدّ للمئال أن يسابه الممثئل في أهم مواضعه، ، وهو هنا لو الو كانت


- لِلَجَبَبِّه

تم ما هي الصلة بين إمكانية رؤيته تعالىى لموسى وبين أن يستقر الجبل مـكانه في ذلك التـجـلي، إلّا أن يكـون الـجبل في ذلك التـجلي مبيالاً


 بأول العارفين وخاتم النبين محمد


ولو لم يكن مُكلّفاً باستمرارية هذه الرسالة التي تتطلب مواجهة الـخلق لم يخرج عن هذه الحالة التجردية المعرفية القمة، خارقة لكا لكافة الحجب الظلمابـلمانية


المعرة، إلّا ذات اله التي لا ترتفع لأحد ا(1) وهنا :
دلش در جشم وجشمش در دلش بود
أز آن ديدن كه غفلت حاصلش بود
والتفصيل راجع إلى آيات الأسرى.

 الإمرّين، فليس يؤنب موسى بالأول لأنه سؤالهمه، ولا بلا بالثاني لأنه سؤله

قضية الشغف البالغ في سلك المعرفة الربانية (r)


مما تلمح أنها رؤية معرفية بعناية ربانية.
وقد وردت الرؤية في العلم والمعرفة بغير البصر في آبات عدة، بل مي
 أن يهمّ بها، ليست إلّا الرؤية المعرفية المعصومة لساحة الربا
 الرضا :



 على أن تنظر إلي وإن لم يستقر فلا تطبق إيصاري لضيعفك، فلما تجلى الشا تبارك وتعالى
 بقيت فهذا اللذر من ذلك الغبار فبار الجبل، أقول: وإن كان في ذيله شيء من الغرابة. سورة يوسف، الآية: Yع

 (r) (r) (r)



$$
\begin{align*}
& \text { سورة النجم، الآية: } 11 . \tag{1}
\end{align*}
$$

 إذ دخل عليه معاوية بن وهب وهبد الملك بن أحين نقال له معاوية بن وهب: يابن رسول اله
 يا معاوية! ما أقع بالرجل يأتي مليه سبعون سنة وتمانون سنة يعيش في في ملك الك الش وياكي الك من



 المؤمنين 左 تره العيون بمشاهدة العيان ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان، وإذا كان المؤمن يرى ريه




 من سم الخياط فدكدكت الأرض وخر" موسى صعقاً - أي ميتاً - فلما أفاق ورد عليه روحـ

 أتول: غير المصدق من هنا الحديث مو موت موسى ثم حياته لمـخالفة النص . سورة الأنعام، الآية: VE.

سورة مود، الآية: YQ.

## 





وهكذا نجد استعممال الرؤية في مثلث العلمr، والمععرفة بالتدبر، والمعرفة بالجهاد، والأخيرة هي المعنية من رئية الله، ولأنها درجات حسات درجات العارفين فهنا الجواب لموسى:
 فيما يراد رؤية البصر، ورؤية نسبية في رؤية البصيرة - القمة - اللخاصة بأوّل
 موسى المحلود بحدودلك، فلو رقيت إلى مرقى محمد راه هو بنور المعرفة القمة، ولكن رؤية البصر مستحيلة على أية حال وبأي

مجال.
 فالهرطقات الغائلة القائلة أن هوعده اله أن بقعد في موضع ليراهس() وما

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: Y\& Y. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الفيل، الآية: ال }  \tag{r}\\
& \text { سورة الفرقان، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة الدجّ، الآية: 11. } \tag{}
\end{align*}
$$


يقول: إذ موسى بن ممران پ!
 المواكب ارتعدت فرائصه فيرنع رأسه فيسال: أفيكم ربي؟ فيجاب: مو آبِ وتد سالثت هظمياً يا بن عمران.

أثبه، هي مضروبة عرض الحائط لمضادتها نصوص الكتاب ودليل العقل والفطرة.

 في تجلي المعرفة القمة التي لا تتحملها وهنا طوَّونَهِ في معاكسة الأمر تسلب تلك الرؤية في طليق المستقبل في الأولى والأخرى والًاّلا كان الصحيح "افستراني" أو (تراني") .
 مكانه حيث تمزق وتفرق أَيادي سبأ، وبالنتيجة وُوَخَرَّ مُوسَنَهُ من تلك الوقعة القارعة و(صَعِقًأِّا إذ خرّ مغشياً عليه ولم يمت إذ ليست الصعقة هي الموت

 ليست إلّا عن الغشوة والخخروج عن الوعي دون الموت، فمهما استعملت الصعقة أحياناً في الموت ولكنها هنا الغنية دون الموت وكما قال: لو الو شئت أهلكتهم ولياي، وْقَالَ سُبْحَنَكَهِ أن ترى بعين البصر، أم أن ترى بعين
 سألد رجل عما اشتبه عليه من الآيات - وسأل موسى اله


 وبعه فقال
 سآل الرؤية البصية، فلو سألها وكان عصياناّ فكيف وعده الن يراه في الآلخرة؟ سورة الأهران، الآية: 100.

أنك لا ترى.
وهذه الأوّلية ليست زمنية، بل هي في المكانة الإيمانية - ولأقل تقدير
 العابدين" على الإطلاق، ولو كان موسى أوّل المؤمنين في مثلث الزمان لكان يريه ربه نفسه في حقل المعرفة القمة وأحرى من محمد موسى

فالهَ تعالى يتجلى بقدرته لخلقه قدر ما يتحملون، فإن تجلى فوقه فدكّاً دكَاً، كما يتجلى بآياته وكما يُروى عن النبي أن يكون يرى وهو بالمنظر الأعلى|"(1): منظر البصر - فهو أعلى من آن ينظر إليه على الإطلاق - ومنظر البصيرة الأعلى وهو المعرفة القمة العليا الخاصة
(Y) بمحمد

أجل، إن اله متجلٍ لخلقه قدر المقدور لهـم والمقدر لباقة ولياقة في مسالك المعرفة، نم التجلي القمة خاصة بمحمد


 عن كيانه إلى كيان خلقه، أم تحويل خلقه إلى كيانه لتتسنى الرؤية بتلك المماثلة.

$$
\begin{align*}
& \text { تفسير روح البيان }  \tag{1}\\
& \text { • التو حيد عن الامام الصادق }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنعام، الآية: ب•الـ } \tag{r}
\end{align*}
$$

وحين لا تُحس أية حاسة أيّ محسوس إلّا ما يساميه أو يساويه في حقل
 بالسامعة، ولا يسُمع بالباصرة، فكيف يرجى أن يحس أو يمس أو يجس غير المحسوس بأحد من الحواس الخمس، في أيّ من عوالم الوجود. ولأن المستحيل ذاتياً لا تتعلق به القدرة فلا يمكن أن يري اله نفسه رؤية البصر، اللّهم إلاّلا رؤية البصيرة المستطاعة لمن يبصر . فرؤية الرب منها مستحيلة ذاتية هي بإبصار ذاته تعالى حيطة ببصر أم





فـمــل
 الظن هو من أفعال القلوب.

فمهـما يكن من شيء هنا، من أقصى دلالة النص، أن موسى تطلّب




(Y) سورة القيامة، الآيتان: (Y) (Y)
(Y) سورة القيامة، الآيتان: Y Y (Y)،

تبق إلّا الرؤية فوق المستطاعة، الممكيكة في ذاتها وهي المعرفة القمة، وبجنبها نقل لتطلّب قومه بما أذن الله.
ذلك، وليست الرؤية المعرفية تعني كل" درجة منها، وإنما البالغ فيها ذروة من اليقين لحدٌ يصح التعبير عنها بأنها رؤية ذ (أعبد ربك كأك كأنك تراه



فالحجاب عن الرب المممكن خرقه هو حجاب المعرفة برين القلوب:
 فتلك إذا هي رؤية القلب المحجوب برينه . ذلك، وموسى الرسول الذي لا تصعقه الآبات الكبرى الربانية إلاّ خوفاً

 مهما كانت خارقة العادة، وهذه غير مستطاعة للجبل بذلك التجلي فوق الطاقة له.

هذا، ويعاكس نصّ القرآن في استحالة الرؤية المطلوبة نصّ التوراة في واقعها كما في سفر الخروج بץ: 9 نم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو
 العقيق الأزرق الششفاف وكذات الس السماء في النقاوة ولكنه لم يمدّ يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الشه وأكلوا وشربو!!.
(1) سورة النجم، الآيات: 118-1. ( $)$ (Y) سورة المطففين، الآيتاذ: 18، 10 ( 10

وحصيلة البحث في حقل الرؤية أنها - على أية حال - هي الوصول
إلى المرئي بعين اليقين فوق علمه، نمّ وحق اليقين بمراتبها، فإن كانت بالبصر فكما تناسبه، وإن كانت بالبصيرة فكما تناسبها، والرؤية اللحيطة المـعرفية باله مستحيلة على من سوى اله في كافة النشآت إذ لا يحيط المحدود باللّامحدود، والمعرفة القمة العليا التي لا تساوى ولا تسامى مي خاصة بأوّل العابدين محمد أضيق دائرة قضية ضـرورة الـمواجهة الرسالية مـع الـمرسل إليهـم، ولا يشاركه هُ المعصيومين عليهم سلام الله أجمعين، وهذه هي التي تطلّبها موسى من ربه
 الرؤية له في الدنيا والآخرة، والرؤية البصرية هي بديهية الاستحالة في كافة الموازين والمقاييس.

و ولَّن تَرَّفِفان مي أظهر في استحالة تلك الرؤية المطلوبة المعرفية من

 منها، وحين لا تصل بصيرة المعرفة الربانية الموسوية إلى تلك القمة اللسامقة فهل يصل بصر المعاينة لقومه وأضرابهم إلى رؤية ذاته القدسية؟!

وعدم استقرار الجبل مكانه لـما تجلّى ربه له يقرر الاستحالة النسبية



 من آيات استحالة تلك الرؤية بصراً أم بصيرة.
$\qquad$
ذلك ولقد حاول جمع بمختلف المحاولات أن يجعلوا هذه الرؤية التي تطلبها موسى إدراكاً بالبصر أم بالبصيرة، دون إبقاء لكيان من المدركُ إلّا آن

يدركه .
فمن قائل غائل إن اله لا يعجزه أمر لـمكان قدرته الطليقة الحقيقية

 ذاتياً أو نسبياً، ففي الرؤية البصرية يعني الترفيع التنجريد الطليق عن حن حالة الإمكان لكي يتمكن من رؤية المطلق، ويعني التنزيل تجريده عن التجرد حتى تتسنى الرؤية قضية المسجانسة في الجسمانية والمححدودية، وفي الرؤية

 ذاتياً إذ لا يتغير ربنا سبحانه وتعالى بأي غيار وبأي معيار. ذلك وكافة المحاولات الفلسفية أو العرفانية مي محاولات خرفانية إلّا ما أشرنا إليه على ضوء الآية وما يفسرها من آيات.

 محمد الحصجاب وأبرز له الجبل وقال انظر فنظر فإذا أمامه مائة ألف نبي وأربعة




 جعله في نور مثل نور الحجب حتى يستين له ما في الحجب" (7 \&).

ذلك، وفي نظرة أخرى إلى الآية وَاَلَ رَبّْه لمحة لاستدعاء ما لم يصل هو إليه وليس يصله بنفسه فاستدعاه تعالىى أن ينعم عليه في تلك الرؤية المعرفية بنعم
 سبحانه، وكأنه يستدعيه ما يراه صالحاً من درجات الرؤية غير الحاصلة له،
وكما يراه ربه .

 القلب الفؤاد.

وحين يؤنّب نوح


 قدره، فأجيب بمثال فوق قدر للجبل .

ذلك، والرؤية هي أعمّ من رؤية البصر، بل البصيرة فيها أحرى لأنها


وعلى أية حال لأن الرؤية هي الإدراك أو مـا دونه وهـما يعمـان رؤية

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: عوه } 0 \text { (Y) } \\
& \text { (r) سورة مود، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة النجم، الآية: 11. } \\
& \text { (1) (1) سورة الأعراف، الآية: } 1 \text { الا }
\end{aligned}
$$

$\qquad$
البصر والبصيرة، لذلك ليست لتختص برؤية البصر ولا رؤية البصيرة اللّهم

 بصيرة، دون المعاينة بصراً، إذ لو كانت بصراً لكان يجمع : أأرناله حيث الأصل في ذلك التطلبة الحمقاء هم قومه دونه، أم وإذا

 الله حملا عليه ثقيلا عله أثقل من حمل ابتلاء إبراهيم بذبح ولله إسماعيل . ذلك، وهنا وأَرِّفِهِ دون ضأرنا - أو - أرهمه" كما بينا، تجعل الأصل


 موسى الرسول في تطلب هكذا رؤية فبأحرى هؤلاء البعيدون. فقد جمع موسى في سؤاله بين مستحيل الرؤية بناء على طلبهـم بإذن الله، وبين الرؤية الممكنة لمن سوى الله في قمتها، فلم يستقل في سؤاله كلًّ منهما لوحدهـا، تحاشياً عن محظور، ولكنه هيماناً لمعرفة عليآ، وتطبيقاً




 ولا هم أيأ كانوا بالرؤية البصرية. وقد ترتسـم رؤـة الرب في مربع: 1 - مستحيلة ذاتياً ببصر الـعين

المعاينة، Y - أم ببصيرة مدركة محيطة بالرب،

 موسى لنفسه الرؤية القمة التي هي فوق كيانه المعرفي، وعلى مامشها الرؤية

 فإنها مبرهنة البطلان والاستحالة دون حاجة إلى برهنة حسية.

ذلك، فلا موقع لعرفانيات خرفانيات وفلسفيات تتعدى عن طور المعرفة الصالحة إلى خرافة الحلول، أو الوحدة الحقيقية للوجود خالقاً ومخلوقاً وما أثبه من هذه الهرطقات البعيدة عن العقلية والفطرة السليمة، وعن نصوص الكتاب والسنة. فثالوث الصلاحات المنطقية والفلسفية والعرفانية، هي خارجة عن دور معرفة الله الصالحة(1)

من قيلاتهم الغيلات الويلات البسبط الحقيقة كل" الأشياءه توحيداً بين الحقيقة البسيطة الإلهية وكافة المركات الخلقية! ويقول ابن العربي: السبحان من الظهر الالشاءاء ومو مينهاه امتباراً أنه التوحيد الحقيقي وكما يعتبر الثالوت مند المسيهين مو الينا التوحيد الحقيقي المعبر عنه
 بالأمرين كنت مسوداً وكتت إماماً في المعارن سيداً المآ
 والموجود يقولون ما يعنيه: اكر مسلم بدانستى كه بت جيست يتني كردى كه دين در بت برستى



 بني إسرائل عن عبادة العجل، وعن إلقاثه التفريق بينهم حيث كانوا مبدة اله، فلهنا أخذ موسى بلحية مارون!

ذلك، فليس التدلي المعرفي انمحاء الذات المحممدية عن بكرتها أو

 ممكناً أو واجباً، والتجافي غير التبدل، والتبدل تنا تضا على حالته إلى الـحالة الأخرى وانـمحاء حيث يراد زير زوال كل وحدوث الآخر

إنما مي غاية المعرفة الممكنة بإزالة كافة الحجابات تفاضها حقيقية، فحين يتغافل الإنسان عن كلٍ شيء يتجلى له ربه كما يصح ويمكن. فلا يتصاعد الخلق إلى كيان الخالق، وكما لا يتنازل الخالق إلى كيان

 الحجابات الممكنة الزوال.

ذلك، وعلى رغم البراهين الفطرية والعقلية ونصوص الكتاب والسنة نرى مختلقات توراتية - هي من مصادر روايات الرؤية البصرية - تقول: (إن الله خلق آدم على صورته كما في (التكوين ه : ا: ب)"، هذا كتاب مواليد آدم. يوم خلق الها الإنسان على شبه الله عمله. ذكراً أو أنثى خلقه وباركه ودعا اسم آدم يوم خُلِقل" .

وما يُروى عن النبي مقطعة ومأولة(1) ذلك، والرؤية البصيرة - إضافة إلى جسمانية المرئي - هي
(1) ففي التوحيد والعيون بإسناده عن الحسين بن خالد تال تلت للرضا (1)



 الالا تجوز الرؤية ما لم تكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر، فإذا الما انقطع الههواء وعدم الضياء بين الرائي والـمرئي لـم تصـح الـرئي الاشتباه، لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب المو الـرؤيـة وجب الاشتباه وكان في ذلك التشبيه، لأن الأسباب لا بـلّ من |تصالها بالمسببات||(1)

 الزمري عن الحسن انه كان يقول: مر رسول الها


اله خلق آدم على صورتها الها

 واختارما على سائر الصور المختلفة فأضانها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح

下.








 ظَلِْمِيَ








الفرتاذ ني تنسير الفرآن/ الجزء العادي مثر











منا طمانة لخاطر موسى المحروم عن الرئية القمة المعرفية بـ وإِنِّ


 ولا يضق صـرك بحرمانك عن تلك الرؤكية القمة، واكتف بما أُعطيت، وكن من الشاكرين اله عليه.
 فيهم آحداً آذل لي نفساً منك. . .



والاصطفاء هو استخلاص الصفوة الصـالـحة بين الناس ومن أشبه،





 الكلام رباني، فلم يكن هنا وهناك وسيط غير رباني في الكتابة والكلام، فقد








=
 الشرائع بإسناده إلى محمد بن سنان عن إسِا إن موسى
 نغفرانك القديم، تال: نأوحى الشَ



 قواتهم كانت مادية ناحية منحى الشهوات، وأما موسى فـ وِبِّوَّةٍ رسولية ورسالية عاصمة عن كل زلة وعلة.
أم تعني أحسن أخذة، دون أن يأخذلوهـا علمياً ويتركوها با بغيرها أم أم


واجهات التوراة علمياً وعقيدياً وتطبيقياً ودعائياً .


 شرعة الله يأخذوا بأشقها فإن أفضل الأعمال أحمزها . وباحتمال خامس القصد من أحسنها كلّها، لأن كلها هي الحسنى فهي
 أحسن مما في سواهما من كتابات الوحي على مدار الرسالات حتى اختى التام

شرعة التوراة.

 ومن الفوارق بين التوراة والققرآن أن التوراة








تم اللوح هو صصحيفة معلّة لأن يُكتب فيها، لائحة ظاهرة لُمن يقرؤها، ، من لاح البرق إذا لمع، إذاً فألوح الألواح منا هو لوح ولمن يقرأ الرسالة التوراتية من قاله وحاله وأعماله، نم هو لوح التوراة حيث كتبه الله بيده، ومن نم ألواح صـدور وقلوب المؤمنين بها، وألواح قالاتهم وفعالاتهم، فالكتابة هنا - إذاً - تعم أهلها من الله، وفصلها من أمل الها رسلاّ ومرسلاّ إليهم.
ذلك، وأما ما هي نوعية الألواح المكتوب فيها التوراة؟ فقد أجمل عنها القرآن، فلا علينا أن نعرف ماهيه؟ بعد ما نـا نعرف التوراة التي هي الأصل فيها، وقد وردت فيها آثار مستغربة وأخرى مستقربة إلى التصديق(r)"


$$
\begin{equation*}
\text { سورة الإسراء، الآية: } 9 . \tag{1}
\end{equation*}
$$


 يقدمون على اولي العزم احداً، تالل نقال أبو مبد اله الها



 [الانْتام: 09] وعلم الكتاب مئلده





والدار الدنيا لأهليها الفسقة وفي الأخرى، تعني الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وقد كانت دار الفاسقين من العمالقة المشركين اللا






نم وْمَّعِغَّةُ تلييناً لهم بعد بالغ الحجة التي تحويها هذه الألواح، ومن
 القرآن، المهيمن على ما بين يديه من كتاب، الحاوي لزيادة عليه يحتاجها

المكلفون إلى يوم الدين

 علمياً وعقيدياً وعملياً رسولياً ورسالياً .

 مثلث العناية : ابتداء ومصـاحبة وسببية، أن يكون بازغ أمرهـم (أحسنهاهِ مصاحبين إياه ومتسبيين به إلى كلِّ خير و
=

 يانخذما إلاّ معمورة. (1) سورة الشورى، الآية: سالا

واأحسنهال" كما أسلفناه هو أحسن أخلة وأحسن قوة، وأحسن نفسية ونفاسة حيث الألواح كلها أحسن، نم وأحسن عند دوران الأمر بين المهـم

دون وخزة .

فيقرب خماسية بأحسنها في مئلث معاني الباء تصبح المحتملات خمسا عشر احتمالاً : أخلاً بأحسن أخلة ابتداءً ومصاحباحبة وسببية، وبأحسن قوة


وبأحسنها عند دوران الأمر، ابتداءً به ومصاحبة وتسباء وباً، وبأحسنها نسبياً.
 ومعنوياً .

وإذا كان الأخذ بأحسنها فريضة توراتية، فبأحرى الفريضة القرآنية، يجب أخذها بأحسن أخذة وأحسن قوة وسائر الأحسن دون أي فتور . استقطاباً وتكريساً لكافة الطاقات الحاضرة والمستحصلة لتحقيق حقيق بالقرآن بكلٍ حقوله الدراسية والعقيدية والعملية والدعائية. وأين هذا مما تعيشه الحوزات الإسلامية من رفض القرآن، مهما خيّل إليها أنه أول الأدلة السُرعية، ولكنك لا تـجده وجداً الـا هـالحاً في العلوم

الحوزوية عن بكرتها! .
 بهؤلاء الذذين لا يأخذونها بأحسنها، تركاً لأية أخذة بأية قوة، أم أخذة

بوخزة.
ومن المسائل المستفادة هنا أن الأمر هو برهان الفرض، فإن تاركي هذه الأخذذة التوراتية مهلدون بدار الفاسقين، الذين يفسقون عن أمر الله بلسان الان رسوله، وأن الأمر بالأمر كما الأمر من أدلة الفرض .

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عثر



 عن نقضها أو النقص منها، وصرفآ عن الإيمان بها قضية استكبارهـم في في الأرض بغير الحق .
فهنا صرف عن آيات الله حفاظآ عليها من دوائر المتكبرين، وصرف لهـم عنها ألا يؤمنوا بها حيث عاشوا تكذيبها والتغافل عنها، جزاءً وفاقاً. فالمتكبِّر في الأرض بغير الحق - وكل تكبّر في الأرض هو بغير الحق وليس التكبر مع المتكبر تكبُراً في الأرض بل هو الا مصروف عن آيات الله، ومن منتجات ثاني الصرفين - اللني هو من منتجَات -




إلى سبيل الغي حيئما لاح لها . إذاً فهي جبلة الغي والضـلال إذ هي تُعاكس الحق إلى الباطل والباطل


 كذبوا . . ." وهما الموجبان لصرفهم عن آيات اله، ولثاني الصرفين نالوث

(1) سورة الكهف، الآيتاذ: ب•1، ع.

Ylo سورة الأعران، الآيات: £ \& - 107
هذا، وذلك تهديد شديد مديد بما يحاوله المتكبرون من نقض القرآن

 ريبهم يترددون.
 والأبصار عن آيات الله البينات بكلِّ حصائلها ووسائلها، صرفاً عن بيناتها وانها،


 لهم ضارة فيهما.


 موحدين فضهلا عن المشركين والملحدين حيث الحبط في مقام العقوبة ليس إلّا في حقل الحسنات، فتتمحض الأعمال في السيئات، وأمل الحبا
 الأنكاد يتنفخون ويتنفجون بمظاهر من زخرفات الها الحياة، فيحسبهم الجاهل
 النبات السامّ، فالتكذيب بآيات الله يعم مئلث التخلف في 1 - تكذيباً باله، ، Y - والإشراك تكذيباً بتوحيد الله، r - والتوحيد تكنذيباً بشرعة الله المحكِّمة .

 أماذا من الضلال تصوراً خاطئاً عن لقاء الآخرة.
 هو نفسه حبطها في الأولى، لخبطها بفراغها عن الإيمان الصالحّ، إذاً فالجزاء هو نفس العمل دون مغايرة بينهما أو زيادة، وهذه الضابطة برهان الان لا مردّ له على أن لا جزاءَ بمجرد النية في حقل العقوبة، مههما كان الجزاء بصالح النية، فإنه قضية فضله تعالىى، وذاك قضية عدله، فلا جزاءَ في قسطاس العدل لممجرد النية الطالحة إلّا مجرد النية الطالحة دون أية عملية عقوبية، فالقصد من العمل هو الحالة الفعلية من قالة أو عقيدة أو عملية، وليست النية بالنسبة لها إلّا حالة شأنية، إذاً فقضية العدل هي فعلية الِّلية بفعلية وشأنية بشأنية، اللهم إلاّ في نية الخير فإن فعلية الثواب لها هي من قضايا فضله تعالى

أجل، قد يصح القول إن نية السوء محرمة فيما إذا أدت إلى فعل السوء
 يختص بواقع السوء.

 واقع له آخر خارج عن نفس النية.

فذلك الاستنكار يستنكر القول: إن المخلدين في النار مؤبدون فيها لغير نهاية مهما كانت أعمالهـم محدودة، إذ كان من نيتهم السوء ألن ألو لو ظلوا أحياء لغير النهاية لاستمروا في سوء أعمالهـمه، حيث تدلنـا هـذه الآلية وأخرابها أن لا دور للنية الطالهة في حقل العقوبة العملية قضية العدالة مهما كان للنية الصالحة دور في حقل المئوبة بفضل من الله ورحمة!.
 إلّا بالعمل، فلما حبطت حسناتهم فلم تبق لهم إلّا سيئات فهم - إذاً -


- ${ }^{\text {تَنُوُورا }}$

وترى أن حصر الجزاء فيما كانوا يعملون كما ينفي العقاب عن نية السوء، كذلك ينفيه عن ترك الواجب لأنه ليس عملا"، فيختص بفعل الواجب والحرام دون تركهما؟ .
 كذلك تركه لأنه باختيار، وهكذا فعل الحرام وتركه، فالمعنيُّ من العمل في موقف الثوابب والعقاب هو الفعل والترك؛ اللذان هـما بالفعل فعل إذ لا يتحققان إلّا باختيار الواقع فعلاّ وتركاً . ولو أن العمل بـختص بالموجب دون المنفي فقد تكفي الآيات المهلّدة لترك الواجبات والمرغّبة إلى ترك المححرمات، تكفي توسعة في حقل الجزاء من العمل إلى تركه. وبوجه ثالث قد تعني هنا (ابما تعملونه فقط الحسنات بقرينة الإحباط،
 عقاباً خالصاً بعد فالس الحسنات وكالسها، بما فعلوا من عصيانات وتركوا من واجبات.


تصة العجل الجسد الذي له خوار مفصلة بحذافيرها في (اطه|"(Y) فلا


(1) سورة الفرتان، الآية: rץ.



 إلاّلا ما أخرج، دون معجزة تحويله إلى عظام ولحمه، فضـلاّ عن إحيائه كسائر


 عن ذلك.

 اللحي في العجل الجسد، وهذه هي أقل فتنة شرّ لهؤلاء الأنكاد الْاد البعاده وليعلموا من مـم أولاء في حقل المعرفة الربانية، بعد تواتر الآيات البينات التي رأوها منذ الرسالة الموسوية.


قاله موسى
(r)





 رب مذا السامري صنع العجل فالغوار من صنيه؟ فال: فأوحى الشا إلي يا موسى إن تلك نتنة فلا تفحص عنها.
سورة الالمران، الآية: 100.




 الحشرة تميز بين الفاضل والمفضول في حقل معرفتها، وهذا الإنسان الذير الذي جعل نفسه في أسفل سافلين انقلب الى أدنى من الحشرة الحـر حيث الكون أجمع ويعبد عجلاٌ جسداً له خوار! ا .

وإنما ذكر هنا من شؤون الألوهية التكليم والهداية، دون شؤون أخرى لها كالتجرد واللّامحدودية والحياة وما أثبه؟ لأن حصيلة الألوهية الصالحـة للمألوهين هي التكليم بما يسعدهمه، والهدى بما يتبعونه، فحتى إلـا كائن كه كافة ميّزات الألوهية دون هداية فهي - إذاً - ألوهية خاوية غاوية! . لست أقول: إن كل من كلّم وهدى هو إله، إنما أقول: من لا يكلم ولا









$$
\text { (1) (1) سورة الالعران، الآية، الآية: 100. } 100 .
$$






 يرونهم ضـلّالاً فطرياً وعقلياً وشرعياً، ولكنهم ما أمروا بضـلا لهـم إلّا على الِّا ضوء الحس وكما عبدوا العجل الجسد قضية أصالة الحس .

 اللذين خسروا أنفسهم إذ ماتوا عطاشاً يمّ اليمّ الزاخر من دلا الات آيات ربات البينات.

 بزعمهم، إذ أحرق ونسف في اليم نسفاً .


بما بينه موسى بلسان الوحي، وبما أحرق ونسف في اليم نسفاً .
 نفض يده عما كان يرجوه، ففند ونفد ما كان يرجوه.
 العجل سقاطة مقيّة ونفاية منفية في كافة الموازين المعنية ولكنها لما في أيدهم بحقل الإحساس حين أحرق ونسف رأوا أنهم قد خلوا . (1) سورة طه، الآية: 9V.

فسطط ما بأيديهم من زعم ألوهته ورأوا أنهم قد ضلوا أجل، هذا العجل الذهبي الذي عبدوه لأنه له خوار ومن الذهب هو معبود إسرائيل على طول الخطّ، هذا العجل سقط في أيدليهم فسقط ما ما اتخلوه إلهاً عن ألوهته أمامهم.


 . . . . .



 هو الخُلف المخالفة أن يجعل خلفه أمامه: وخلفتم إياي إذ أخلفتم موعدي فما تبعتموني إلى الطور، نم لما ظللتم في خلفكم ضللتم بخُلفي في شرعة التوحيد، خلفاً في تخلُّفين اثنين ثانيهما أخلف، ولمانـاذا أخلفتموني مكذا؟.





الغضبب والأسف على ما حصل، حيث القصد منها هدأهم وهم قد عبدوا
العجل الجسد!







هنا وآنَ

 الوشيجة الرحيمة الحميمة يريد التخخفيف عن هياجه واندفاعه أمام ذلك الواقع الجلل المرير
(1)
(Y)
(Y) نور الثقلين YY Y










 قضية الموقف المحتار، وعلّه هكذا فعل بأخيه المـختار من باب إياك الك أعني

 لجوّ التأنيب الشُديد بهم وأمرهم الإمر أن هأقتلوا أنفسكم . . ." . . ذلك، وليعلموا أن شرعة العدل لا تعرف قرابة وآصرة إلّا قرابة الإيمان وآصرته، وحين يؤنّب أخاه البريء هكذا فماذا هو فاعل بهـم وهـم خونة مجرمون؟. ذلك وقد يعني من أخذه رأس أخيه يجره إليه معلذلك التخفيف عن
 الجر معنيان اثنان، تأنيب من باب (إياك أعني واسمعي يا جارةه وتجيب أنه أله
 الثقلين، وعلّ من غايات ذلك الإلقاء والأخذ مو بيان ذلك التهدير الحذير . وقد يضهرب الإنسان على وجهه نفسه ورأسه ويعض على يديه عنـد
 اعتباراً له أنه نفسه تحسراً وغضباً على ما حصل، ولكن الْنه على أية حال لا يخلو من تأنيب بهارون كما يعرف من جوابه .


 للدعوة التوحيدية في قومه(1) ذلك، وهذه المواجهة المُرة في ظاهر الحال مع
 تلك الفترة الفتيرة القصيرة وفيهم هـارون أخوه وخليفته! Y - وأن هذه بعناية قاصدة باياك أعني واسمعي يا جارة لكي يعلم بنو إسرائيل ماذا عليهم من عقوبات بععلتهم القاصدلة الحمقاء العاندة، حين يواجه هارون بتلك الموا باجها


 والزاوية الثانية - وهي غير معنية - أنه هتك أخاه كأنه قصّر فيما حمّل من خلافته الرسالية، فأعذر نفسه من هذه الزاوية، لكي يعلموا أنه ليس هو

المقصود بالمهانة
 وشراشر كونه، كذلك يملكه الغضب حين يرى نبوته ودعوته الطائلة ساقطة
 إلغاء - وإنما إلقاء لقاءء ما رأى نبهة لهم أنكم القيتموها إلغاء، وحق له أن أله
 صالحاً لكونه فيهم حيث استضعففوه وكادوا يقتلونه .

وحق لهارون أيضاً أن يُدافع عن نفسه تبييناً لـموقفه المرير أمام ذلك
الواقع الشرير .
 فلم يكن لي عليهـم من سلطان حتى أمنعهم عما ضـلّوا، بل قد أبلغت

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر، الآية: 70. } 70 .  \tag{1}\\
& \text { سورة الأحزاب، الآية: } 1 \text { الآية }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: VE. V. } \tag{r}
\end{align*}
$$


ولنفسه (1)

 حصل، ووأَفْفِرْ لِيفِ ما فعلت بأخي حيث لم يستحق ذلك التأنيب الشُديد،






نقد نرى أن مارون لم يقصر في خلافته، اللّهم إلَّا قصوراً باستضعافه
 موسى

 بني إسرائيل المعروفين بتتل النبين لم يكونوا ليتأثروا بقتل هارون إلاّلا حظوة
 الداعية ومساعده، فتعريض هارون نفسه للقتل - إذاً - لم يكن إلآ تعريضاً

 فضبه ثالقى الالكواح من يده وللرؤية نضل على الخبر. سورة ط، الآيتان: •9، 91.

للرسالة التوراتية إلى الخمول بفقد وزيرها الحزير اللحريز العزيز ودونما فائدة وعائدة إلّا لعمق الضلال وحمقه لهؤلاء الأنكاد الأوغاد.


 برأس أخيه هما ظاهرتان دعائيتان أمام القوم فلم يكن لهما موقع في الطور إلّا باطن الغضب.

وفيما يُروى عن النبي كالمعاين، لقد أخبره الله بفتنة قومه وقد علم أن ما أخبره ربه حق وأنه على
ذلك لمتمسك بما في يديه فرجع الىى قومه ورآهم فغضب وألثى الألواح
سورة طه، الآية: A0.
 تال قال النبي




 الدجال قال نم دخل عليه رجل من امل اليمن فقال: يا يماني تعرف شعباً كذا وكذاء؟ قال:
 تحت الشجرة؟ قال: نعم قال: تلك الصشرة التي حفظت ألواح موسى على محمد وني آخر عنه موسى پ. أدته إليه ومي مندنا . أقول: ألم تكن تلك التي التقمته تحمل شرهة توراتة، فكيف ظلت في الصشخرة نما أدت إلى موسى ولا المسيح شرهته؟! !
نور الثلقين Y: Y V في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سلمان الفارسي عن =
 يأخذ - إذاً - برأس أخيه، حيث يرى سحقاً ومحقاً للرسالة والرسول في

تلك الفترة القصيرة الفتيرة، فأين الرسالة - إذاً - وأين الرسول؟! الرا فكما أن إلقاءه الألواح لا يعني إمانة لها، كذلك أخذه برأس أخيه لا
=

 شل








يابن آم إن الثقوم استضيعفوني وكادوا يمتلونية) .


 واتبعوا العجل والسامري، وكذلك أخذ رسول الشا








 استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهم فالوصي أحنر .

يعني مهانة، إنما هو هو الغضب الذي لا يتمالك صـاحبه نفسه فضلاّ عمن
 تقصير من الداعية الرسولية، إنما ذلك لواقع الأمر الإمر . وفي نظرة أخرى إلى مسرح الآيات التي تستعرض قصة موسى وهارون



 معرفة الجواب من إبراهيم حتى لا يخيل إلى أحد أنه سأل لكونه لم يؤمن فقد يسأل موسى أخاه حتى يبين موقفه المعصوم السليم في خلافته لهؤلاء

 فقد تفرقوا في حقل عبادة العجل بين نلاث، عابدة له وتاركة للنهي عنه، وناهية عنه، وهو من خلفيات اللدعوة الهارونية وكما تخلفه كافة الدعوات الرسالية.

فإذا اختلفوا هكذا بغياب موسى وحضور هارون والذين معه، فقد يتوسع خلافهم بغياب الداعية الرسولية والذين معه، إكباباً أكثر من رؤوس زوايا الضـلال والإضـلال، والتحاقاً بهـم للمترددين بين الأمرين حيث لا لا


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: •Y (Y) } \\
& \text { (Y) سورة طه، الآية: } 9 \varepsilon .
\end{aligned}
$$

فيخلو الجو - إذاً - لتوسع الضـلال من السامري بعجله، واللذي عبدوه أو كاد أم يكاد.
وذلك التفريق بين بني إسرائيل ليس إلّا باتباع هارون موسى أن يلتحقه في ذلك الجو" المحرج المخرج عن الهدى، وما كانت وصية موسى لهارون
 المفسلين الذين يحبون تخلية الجو وتصفيته عن اللاعية الرسولية والرسالية. ذلك، نم وليس في آيات الأعراف آية مزرأة بموسى وهارون، إلّا بياناً

 يَعْلُونَنِّ . . .



 الضهلال فيهم هو العنوان الذي يشير إليهم - اتخذوا العجل - بما لهم من كافة السيئات والنكبات بدةَ ختم.




إذ إن توبتهم هذه مهما كانت مقبولة فليست لتردع عن حاضر الغضبب

 اله، وقلب وتحريف أحكام الله.








 لم يتوبوا عن عبادة العجل، أم تابوا ولكنهم استمروا في سـائر الضـلال







$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: (1) }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: الآلا الآ } \\
& \text { سورة الأعراف، الآية: ITV. ITY }  \tag{r}\\
& \text { M• سورة المائدة، الآية }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: } 19 . \tag{0}
\end{align*}
$$


 منذ بداية تأريخهم المنحوس المركور



ومن نم سكوت الآيات بحق المرتدين عن مكذا تلـل تضية الارتداده
 فلا يشمل المسيحيين فضـلاً عن المسلمين الم

 الدنيا، مستمراً إلى يوم اللقيامة من المجاهدين الألأرار الأحرار على هؤلاء الأشرار،


 الوصيد الذي يدمّرمم - أخيراً - عن بكرتهم. ذلك، وليست سلطاتهم منذ بدأت واستمرت باحتلال القدس وفلسطين إلاّل لغيبوبة المسلمين المحليين وسوامم عن السلاح الوحيد الإسلامي والرائراية الوحيدة الوطيدة، وهي فترة الغيبوبة بحكم السمنوم التين التي بئتها الصهيونينية



فهؤلاء هم اليهود، المعرقة في عقولهم المخبولة المدخولة، وقلوبهم المقلوبة، فكرة التجسد الرباني، فإن لم يستطيعوا أن يرووا اله بأم أعينهم


 موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صـنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات ورات السماء وراء في النقاوة. ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الشه وأكلوا وشربوا وقال الرب لموسى اصـعد إلى الجبل، وكن هناك فأك فأعطيك لوحي الحجارة
 جبل اله. وأما الشيوخ فقال لهم: اجلسوا ها هامنا حتى نرئى نرجع إليكم. وهو ذا هارون وحور معكم. فمن كان صاحب دعوى فليتقدم إليهما . فصعدل موسى الئى إلى الجبل. فغطى السحاب الجبل. وحل مجد الرب على على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام - وفي اليوم السابع دعى موسى من وسط الـحجاب. وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط الحجاب وصـعد إلى الجبل . وكان موسى في الجبل أربعين نهارآ وأربعين ليلةه .

تم في الفصل (Y0) أن (امـما كلم الرب موسى أن كلم بني إسرائيل يصنعوا لي مقدساً من ذهب وفضة وكأس واسمانـي أنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزى وجلود كباش محمرة وجلود تُخسَ وخشب سنط ونـي وزيت


 لللذين على تابوت الشهادة بكلٍ ما أوصيك به إلى بني إسرائيل|!!! .

ذلك، ولـئن استضـعف بنو إسرائيل خلـيفـة موسى في تـغيّبه، فقـد استضعف الـمسلمون خليفة الرسول屋 ا'اخخي أنت سيفي بعدي وستلقى من قريش ومن تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فإن وجدت عليهم أعواناً فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك، وإن لمـ تـجد أعوانا فاصبر وكفت يدك ولا تلق بها إلى التـهلكة فإنك مني بــنـزلة
 فاصبر لظلم قريشّ وتظاهرهم عليك فإنك بمنزلة هارون ومن تبعه وهم بمنزلة العجل ومن تبعه.


 مدق على بالغ ذلك الغضبب حيث ملك موسى فلم يملكه موسى حتى ألقى الألواح وأخل برأس أجنة يجره إليه، وذلك لأنه ملكه التوحيد بعد آن ملك هو التوحيد، فلم يستطع أن يتمالكك نفسه إذ رأى القوم قد ضلّوا ضـلالالا بعيدآ، فذلك التعبير العبير يشخص آماد الغضبب وأبعاده لـحلّ يملك موسى رسول الله في الله.
نم أن تتكسر أو بعضها، ودون أن يرفع بعضهها، خلافاً لـمختلقات الروايات،
 وخطها وَهُّى ورَمْمَّ

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الأعرانق، الآية: الآية: } 19 \text { ا. } \tag{1}
\end{equation*}
$$


باله

 يرهبون فهما - فقط - دلالة هدى ورحمة دون دون واقعهما، فهنا ونا واقع بواقع
 يرهبون ولهم شأن الا هتداء والاسترحام ولكن لا حياة لمن تُنادي.
 الرمبة لربهم فلا يرهبون سواه إلّا فيه، ثم وهمم يرهبونه لأنه ربهم لا لطوارئ أخرى مصلحية الحفاظ على ما يعنون.

ذلك، وإلى مشهد جديد في تفصيله هو مديد لمشهد سؤال الرؤية حيث هما واحد:






وهنا يختار موسى سبعين رجلاً لميقات ربه بعد ما سألوه الرؤية جهرة
 (1) سورة البقرة، الآيتان: 00، 07.

الأمة الإمر في انتخاب صـاحب الأمر بعد الرسول صاحب الأمر عجل الها تعالى فرجه الشريف الانر الانر

وهنا الرجفة ليست إلّا لما اختاره هؤلاء المختارون من اقتراح هارف جارف مو سؤال الرؤية كما في آية البقرة، واللّائح من آية النساء أنه كان


 المكالمة، أن لن نؤمن لك، أن الله هو الذي كلمك، إلّا آن نرى اله جهرة

فقد يكون السبعون المختارون المصعقون من ضـمن هؤلاء اللذين اتخلوا العجل، وكأنه بديل عن رؤية الشه جهرة!

نور الثقلين YY Y Y الحجة القانم
 تقع خيرتهم على المفسلد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر بيال فيره من صهالما ألو أو فساد؟ قلت :

 إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى
 كليم اله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أميان قومه ووجوه عسكره لميقات ريه بُّ



 السرائر والن لا خططر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وتوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا الصـلاح سورة النساء، الآية: الاحا

## 

 (1) (إجابتهم في سؤلهم

وترى السبعين المصعَقين لم يكونوا من السفهاء لـئلا يستحقوا الإهلاك؟
 تأخرت عنها حسب آية النساء! .
 موسى من الثلاث لا كلهم، فلم يكن سؤال الرؤية إلّا من الـجلّ دون اللكّل، إذاً
 غير السفهاء معهم بما هم دونهم چالِّن تَبْلَهِ الميعاد وحاضر السؤال فيه.
 هندسة القصصة تدل على أن القصصد ليس هـو الإهـلاك الواقع، بـل هـو المستدعي أن يكون ولَّنِ تَبْلَ







 آخرمم وبقي موسى وحيداً فقال : يا رب اخترت سبعين رجلاً من بني إسرائيل فنجئت بهم وارجع وحدي فكيف يصدتني ترمي بما أخبرتهم بهع الم فلو شيت أملكتهم ولياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟

بستحقون الإملالك وهـم الذين سألوا الرؤية، دون سائر السفهاء في ذلك الحقل، من الذين سكتوا عن النهي عن المنكر، والذلين سألوها نيابة عن



 فلو أن هناك عذابآ من ذي قبل لم يكن على سواء بالنسبة للسفهاء، فضهلاً عن أن يشمل غيرهم بمن فيهم موسى نفسه.
 التـاركون للنهي عن السوء كما الفاعلين للسوء مهـما تفارقا في نوعية
 باحتيال، وللذين تركوا النهي عنه دون ذلك.

 غاب، وتذكرة لأولي الألباب.

فسماحه سبدحانه لذلك السؤال، وأخذهـم جميعاً سانلين وسواهـم


 وسواهها، وأما الإضـلال فهي بصعاب الفتن كما يستحقها أهلوها.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الاهوران، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الأعران، الآية: } 170 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: } 70
\end{aligned}
$$


(1)

ذلك، وقد يتبيّن هنا أن الساكتين هنا - غير السائلين - ما كانوا من
 أخف من عبادة العجل، ألا يعبدوا العجل، نقد كان بين مؤلاء المـختارين من سألوا الرؤية وعبدوا العـجل، وسوامـم اللذين لم يسألوا ولـم يعبدلدوا

وغريب من هؤلاء المسجاهيل المغافيل أن يتخذوا العـجل بعد سؤال الرؤية وأخذة الرجفة بالصاعقة، كيف لم ينتبهوا فدخلوا فيما هو أفضح من سؤال الرؤية وهو عبادة العجل، ثالوث تصاعدي سجله عليهم تاريـخهم المنحوس، إعلانا بعد التوراة في هذه الإذاعة القرآنية كثالوث النصارى فلقد تشابهت قلوبهم المقلوبة في ذلك الانحراف الانجراف السحيق المحيق! .


 وذلك البعثت بعد الموت برهـان لا مردّ له على البعـث يوم القيامة الكبرى، والبعث يوم الرجفة وهي القيامة الصغرى، والحياة البرزخية وهي القيامة الوسطى
وفي رجعة أخرى إلى آية الاختيار آدبياً ومعنوياً، ترى كيف اختارت
 عطف بيان للمفعول وليس مفعولاً ثانياً أو بدلاً .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المؤمنون، الآية: 1-9. }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: } 07 \text {. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النساء، الآية: lor } \tag{r}
\end{align*}
$$

تم ولا يصح أنه ثاني المفعولين اللهم إلّا بدل البعض من الكلّ، أم


 الميقات، وسؤال الرئية كان قبل اتخاذ العجل، ، إذاً فهمـا ميقاتان اثنـان لأمرين أنين أولهما هذا الذي أخذتهم فيه الرجفة، والأخرى ما أعجل موسى فيه عن قومه فعبدوا العجل بعل، وهذا ممـا يبرر ذكرى كلّ لـحاله
 للمؤخر أو تأخيراً للمقدم، كما تقتضيه المصلحة البلاغية قضية الملابسات المؤاتية، وهنا تأخر المقدم وتقدم المؤخر في العرض، لأن المؤخر كان

أخزى وأمرّ!.

 الإهلاك فتنة لكلِ من هؤلاء الثلاث: السائلين الرؤية، والساكتين عن النهي، والغائبين عن المسرح المنتظرين للنتيجة، فلقد أجاب موسى نفسه عن سؤاله


 والقلب والأركان سلباً وليجاباً، وفعل السفهاء هنا هو قولهـم: أرنا اله جهرة، وترك جمع منهم النهي عن المنكر، ونقل ثالث سؤال الرؤية.

ذلك، وقد أضل الله بهذه الرجفة والإحياء بعدها جمعاً من هؤلاء وهم

 العجل، أم ونهوا عن ذلك السؤال وما أثبه، والآخرون هـم من المعنيين في


 يستحق معهـم الهلالك، ولكنه قد يترجاه حفاظاً على رسالته من الهـلاك
 يستحقه أبداً، ثم استعلام لإملاك غير السائلين، التاركين للنهي عن المنكر،

 بنا ما تشاء ولا تسأل عما تفعل وهم يسألون، وما ذلك السؤال العضال إلّا



واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك.



 إلَّكَ'

(Y) سورة البقرة، الآية: Y•1 (Y)

و"هدناه من الهود، ومو الرجوع برفقِ، والقصـد من الجمع في (هدناهِ طائفة من السبعين الراجعين إلى الله من سؤالهـم أو سكوتهـهم أما أثهـ أشبه من
 مي مضـارعة (مادها تعني ترجع برفق ار فور فقد سميت اليهود هوداً ويهود بتلك المناسبة، نم عمّت في أمل التوراة ككلّ، ومما يوجه التعميم أن الراج الراجعين إلى الله مـادوا إليه، والراجعين منهـم عن الله هـادوا عنه، فهم مود ويهود -بإحدى الواجهتين



 نجد الله يجيبه بخاصة العذاب وعامة الرحمة دون اختصاص بقومه، وإنما
(من أشاء - و - كل" شيء - وللذين يتقون و. . .".





 حاجيات ودعوات.
(1) سورة النساء، الآية: I\&V. (Y) سورة إيرامهم، الآية، (Y) (Y)
 (0) سورة البقرة، الآية: 1Y7.

وإنما حذفت هنا (احسنةه للآخرة، وذكرت هنا في دعاء المؤمنين وْرَّبًّ
 يستحقون تأكد الحسنة في الآخرة، والمؤمنون بهذه الرسالة يستحقونها، وهذا من أسباب الفرق بين الدعاءين، وما أثبه.
فمن آداب الدعاء تعميمه لمن يحتاجه ويصلح له وهـم كافة المكلفين إلّا
 أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، فلما الصا
 وآأوحى اله إلى داود

جلس فيها كذلك لا تضيق رحمتي على من دخل فيها"(r)
وهنا خاصـة العذاب وعامة الرحمة مما يدل على سبق رحمته غضبه



(1) سورة البقرة، الآية: Y•1.
. . . 数数 (Y)

 نادى : اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحم رحمة واسعة إن الش خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق الق جنا وعنده تسععة وتسبعون. (r) نور الثقلين Y Y Y


 ملؤها .


 العامة في كلٍ النشآت، حيث الرحيمية لا تسع كلّ شيء لا سيما وأنها
 يعني سأكتب الرحمة الرحيمية للذين . . فالمكتوبة هنا هي حصيلة رحمة

فالمكلفون بشرعة الله مكلفون برحمة خاصة رحيمية من الله، فإن آمنوا
 تنبيتاً لـخلفية التصديق والتطبيق لهذه الرحمة، واللّا فلا تكتب عليهم الّا

العذاب.




 إنجيلية، فصلناها في صالبشياراتلا .
 وأيان، ولزامه بعد نزول القرآن هو الإيمان بالشرعة القرآنية.





يصلوا إلى هالته، وغير مكتوبة، ومن الثانية ما تشمل المذنبين غير المعاندين



















 (1919





فذلك الرسول النبي الأمي هو الرحمة الواسعة الربانية حيث (اسأكتبها" فطليق الرحمة مكتوبة لكافة المتقين المؤتين الزكاة، المؤمنين بالآيات، نم


فهنا عذاب مكتوب للمعاندين على طول الخطّ، ورحمة واسعة مكتوبة
للمتقين المؤتين الزكاة المؤمنين بالآيات المتبعين هلا الرسول غير واسعة لهؤلاء المتقين غير المتبعين له له





فهؤلاء هم من المتقين مهما لم يتبعوا هذا الرسول تقصير أم بتقصير يسير مسامح، وتلك الرحمة الواسعة تسعُ كلَّ شيء واقعاً رحمانية، وتسعُ من لا يرفضها رحيمية، فليس النقص - إذاً - في فاعلية الرحمة الرحيمية، إنما مو في القابلية، فمن استقبل لها وقَبِلَها فهي له قدر الاستقبال والقبول، والقصد هنا إلى الرحيمية لمكان الفَسَأَكْتُها لِلَّلْيِنَ يَتَّقُونَ وَ . . " حيث الرحمانية مكتوبة لكافة الكائنات دون إبقاء واستثناء.


الإيمان بآياتها كما أصفق عليه الفريقان(1)

















 (IV) وأحمد في مسنده كما ني مناتب الكاثي - الميططط - والمناوي ني الكواكب الدرية

ومكذا ما نزل ني آحد من كاب الشا ما نزل في علي
 كلهم رووه عن ابن عباس .
سورة مريم، الآية: 01.
سررة ميم، الآية: \&
سورة الحج، الآية: or

أكثر بكثير من النبي والأنبياء، كلُ ذلك يدل على أن النبي هو الرسول الرفيع المنزلة بين الرسل، كما النبي هو من النبوة: الرفعة. فالنبي بمشتقاته يذكر في تمانين موضعاً بميزات فوق الرسالة، حال أن الرسول بمشتقاته يذكر زهاء (ه " ع) مرة دون هذه الميزات، اللهم إلّا لرسول نبي، ففي مئلث النبوءة والرسالة والنبوة، الأولى مي نبوعة الوهي الوحي
 الرسالة الرفيعة، ولم يأت (االنبي" معرفاً في القرآن إلآلا لنبينا على نبوته الرفيعة بين الأنبياء أجمعين

ذلك، وقد أفردنا مؤلفـاً حول البشـارات الواردة بحق هـذا الرسول النبي ومن ميزات النبيين أجمع - على درجاتهم - أنهم أصحاب الكتاب،
 $\qquad$ ف


 ذلك، وأمية الرسول يتلون طول حياته قبل الرسالة بألوان الثقافات البسرية المدخولة أو الناقصة، ومنذ رسالته أخذ يلرس في ملرسة الوحي الرباني، فلأنه مُدّرس العالمين
 للعالمين لمن شاء منهم أن يستقيم.
(1) (1) مو الرسول الإسلام في الكتب السماويةه بالعربية وابشارات عهدين، بالفارسية. (Y) سورة البقرة، الآية: با (Y)

سورة آل عمران، الآية: 1 ال

فقد يشير إلى الثلاث الأول قوله تعالى في التوراة حسب النص العبراني
صوتياً :
(ابِّعو يـيسرائل إوابِل حَنابي مَشُوكاعُ إيش هـارُوحُ عَلْ رُوبْ عَوُنخخا

- وِرَباه مَسِطماهی
(ابنو إسرائيل يعلمون ويعرفون أن الرسول الأمي المصروع رجل صـاحب روح إلهامي وصاحب وحي" وهنا پالممصروع" إشـارة إلى ما يصفـونه بهـ :


 التعبير : (الأن النبي الأمي المصروع وصـاحب المبا الروح بسبب كثرة العصيان
 وبغضهـم إياه إن أرادوا أن يسموا بعض أولا امهم محمداً ليخيّلوا إلى البسطاء أنه

 إلى (مشتههيات بطونهم") كما حرفوه في (محمد لكسفام") حيث حرفوها إلى مشتهياتهم ومرغوباتهم في (هوشيع 9 : 0). وإشـارة إلى أميته بـمعنى أنه لم يدرس إلّا عند الهـ يقول في كتاب أشعياء عْ
 مِثادايِمْمٌ ('لمن ترى يعلم الععلم ولمن يفقه في الخططاب للمفطومين عن اللبن، (1) سورة الثقلم، الآيتان: 01، or

للـمفصولين عن الثدي" نمّ يستمر في قرآن ذلك الـمفصـول عن الثدي
بمواصفات(1)
وإشارة إلى أميته نسبة إلى أم القرى أنه نبيّ من „فاران - حرى" :

$$
\text { كما في التوراة (تث شץ: } 1 \text { - Y ): }
$$




(اوهذه بركة باركها موسى رجل الله بني إسرائيل وقت موته وقال ا الله جاء من سيناء تجلى من ساعير وتلعلع من جبل فاران (حرى) ورد مع آلاف المقدسين، ظهرت من يمينه الشريعة الناريةل| .
وهنا مضى التعبير لتجلي الربب بالرسالة المـحمدية من فاران اعتباراً
 (إلُوهَ مِتيِّمان يابُو وِقادُوشْ مِهَر فَارَانْ سِاَلْهْ شامَتِمْ هُودُد وُتْهِلانُو مَالَّثاه هآرِصن" - :
(االه يأتي من تيمان - وهو ساعير جنوبي القدس - والقدوس يأتي من
فاران (حرى) إلى الأبد، يغطي جلاله السماوات وثناؤه الأرضير".
ولقد يوجد اسمه وملحقاتهما كما فصلناه في البشارات وبطيات آياتها المناسبة في هذا الفرقان فلا نُعيد .
هنا يُصرح القرآن أن أهل الكتاب يـجدونه التوراة والإنجيل، ولو لم يكن له ذكر فيهما عند نزول القرآن - ورغم تحرف
(1) راجع الفرقان 1: |"ry ورسول الإسلام في الكتب السماوية.

الكتابين - لكفى تكذيباً منهم بهذه الرسالة، ولم يؤنر ولا مرة يتيمة من أحد من معاصريه

صالدحيهمم(1)



 في التوراة والإنجيل والزبور .



 والإنجيل على لسان عيسى ابن مريم بِ الجالوت: أين ابن ثبت نبوة محمد


 إسماعيل إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل أو السبب الذي الذي بينهما من قبل إبراميم جاءكم من إخرة بني إسرائيل نبي غير محمد





 علينا من جبل فاران، فذلك جبل من جبال مكي

 فأخبرني بهما ، قال : أما راكب الحمار فعيسى

ذلك، وقد يُروى عن النبي



 الجّالوت: تد تال ذلك حيقوق ولا ننكر ترله، تال الرضا
 محمد













 قربانهم اللذي يتقرورن به إلى دمائهم رمبان بالثليل ليوث بالنهار .


 والمغرب والعشاء والغداة وكان أصحاب النبي


 خلظ ولا صشخاب في الأسواق ولا متزين بالفحشاء ولا توال للخنا

محمد النبي الأميّ أنا محمد النبي الأميّ ولا نبيّ بعدي أوتيت فواتح الكلم

دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم كتاب اله أحلّوا حلاله وحرّموا



 ليس ليؤمن بآيات الله.
 عن رحمتها الشاملة مؤلاء الذي ماتوا قبلها، بل مـم اللنين حضروا أنفسهم

 وتطبيقياً، فالأولان حاضران على أية حال ويبقى الثالث لدوره الواقعي وهو منذ ابتعاث هذا الرسول النبي الأمي التوراة في واجب ذلك الاتباع كما ونجلدها في التوراة في عدة آيات تُبسِّر

بظهور الرب من ساعير وما أثبه.
ذلك، وترى الـخـمسـة البـاقية مـن الـتـمانيـة مي مـن مـيزات هــا الرسول
 فإنما القصد من سردها تبيين أنه مذكور بها في التوراة والإنجيل فليتبّعوه
 رسول الشا (1) سورة الأهران، الآية: 104.

اتّباعاً لأمر اله فيهما وأنه من نفس النمط الرسالي المعروف عند الرساليين،
 والنبوة به كما يعرف تماماً من المقارنة بين هذا الرسول ورسالته وبين سانر




 وقد نجده في التوراة والإنجيل والقرآن آمراً ناهياً، نفخت شرعته في واجب الأمر والنهي كل ما يسعه من الروحية الحيوية الشاملة، وإلى درجات متعاليات لطليق الجهاد في سبيل الها بالأموال والأنفس وكلّ النفائس حفاظا على الأدب الإسلامي السامي في المجموعة المسلمة ككلّ، ونموذجاً من


الصوتي :
(اسُوِّفه إفرَ بِمَ عَمْ إلوهايْ نابيء فُْ ياقوش عَلْ كالْ دِراخايْو مَسطِماه
بيَوتْ إلو هايْوه (9) - :
(اافرايم منتظر عند إلهي. النبي فخ مياد على جميع طرقه. حقد في بيت إلّهه . وقد توغلوا وأفسدوا كأيام جبعة. سيذكر إتمـهـمر. سيعاقب

خطاياهمه" (9)
فالقصد من „النبي" هنا هو (محمدله المذكور في الآية (T) ". . . محمد

لكسفام ..."٪ : محمد لفظتهم، حيث تعني الجزية التي يأخذها منهم، وقد رموه بالجنون والحمق كما في الآية (V): (ا. . .النبي أحمق .

إنسان الروح مجنون من كتُرة إتمك وكثئرة الحقدله وكما مضى من ذي
قبل
فقد برز مححمد والجنون، وهو الموصوف بالنبي الأمي صاحب الروح والوحي، برز ألنه (افخ صياد في جميع طرقهلا وهي طرق الدعوة الرسالية، برز هادياً ومبشراً ونذيراً
 بالمعروف ناهياً عن المنكر(1)
 في سائر شرائع اله، ولكنه إحلال وتحريم أبديان لا يتغيران أو يتطوران، وقد كان في الشُرعة التوراتية تحريمات ابتلائية أم عقوبية موقتة وتحليلات،

 اللمحرمة على الذين هادوا عقوبة، ومن الخبائث التي يحرمها هي التي
 الطيبات على إحلالها، فليس بدعاً من الرسل يخالف خط الرسالة وسنتها الشاملة

تم في (أشعياء YA: Y Y ) بخلال التعريف بالتقرآن:

راجع (رسول الإسلام في الكتب السماوية) والالقرقان 1: (17Y تجد تفصيل مذه البشارة. سورة آل عمران، الآية: 0. 0.

شموع｜（1）－－
االلذين قال لهم هذه هي الراحة فأريحوا الرازح وهذه هي الرفاهية فأبوا


الراحة فأريحوا الرازح＂عن أسره وإصره، وحلوه عن غُلٌّه وغِلِّه．

 إيماناً به كما هو، وتعزيرآ له ：دفاعاً عنه، وهو الـحالة السلبية تجاهه ذوداً عنه ما يمس كرامته، ونصرة إياه، وهو الحالة الإيجابية تجاهـه، تتحقيقاً
 به قلبياً، وهذه الثلاثة تكرّس في الزاوية الرابعة：
 كلٍ الحقول، لا اتباعاً في خيال خاوِ زاوِ، دون أن يظهر في حالِ وفعالِ، أو يخطر خطرّ له ببال．


السوء المتربصة بهذه الرسالة السامية．
 القرآن فهما فرقدان لا يتفارقان وكلٌ دليل على صـاحبه، فكما هـا اتباع النور الذي أنزل معه مفروض، كذلك اتباعه في سنته الجامعة غير المفرقة نوران متواتيان متواليان مهما كان نور القرآن آطول أمداً وأبقى آبداً فإنه الثقل

 اللذي يأمرنا باتباعه كمأموم أول لذلك الإمام، فلنصطفت وراءه اقتداء بالكقرآن الإمام، لكي نفلح كما هو أفلح، ونفلج خصومنا كما هو أفلج.

## تتمه فيها إشارات إلى بشارات:

كما في تصريحات آيات كهذه وفي روات
 التصريداتِ، نجدل في التوراة والإنجيل - على تحرّفهـهما ولا سيما في
 وإليكم نماذج أخرى تصديقاً لاحتجاجات لا مما أثار إليه الإمام الرضا من البشارات آية (التثنية IV :IA) ونصـها بالعبراني الصوتي :
 آثِرْ آصَّوْنُوهُ (IV)-:
(ابني أقيم لهم من أقرباء أخيهم كموسى وأضع كلامي في فيه لكي يقول لهم كلما آمرهه (1) فطالما حرفت أقا أقلام الزور والغرور ذلك النبي المبشر عن بيت إسماعيل إلى بيت إسرائيل، ولكنه بعد النص (امقرب إحيحم"): من أقرباء أخي بني إسرائيل، لا منهم، وقد تُسمي التوراة أبناء الأعمام إخوة، ف ا(عيص") وهو أخو يعقوب، يصبح بنوه إخوة بني إسرائيل كما في (تث ". . . (1 (1 - - A : Y^ وعيص هذا هو صـهر إسماعيل بن إبراهيم ومن أولاد بنت إسمـاعيل، إذاً فولد إسماعيل هم أخوال بني عيص، فأقرباء بني إسرائيل هنا هم من بني إسماعيل، ولم يظهر نبي من بنيه إلّا محمد

وحبقوق النبي بمطلع النور القدسي المحمدي من (ابارانها: حرى، فلا نعيد.

 (امحمّد كِايًا إغا بايا دِيُطمَع هُويا وِِيهِ كليليا) - :

وهي حسب مختلف التراجم اليهودية: المحمد عظيم قدير . الشجرة الطيبة البارزة. المأمول المغبوط المرتجى. الذي يخمد. ويُفني ما مضى.
 :(17:0)
(احِكُو مَمْتَقِّمْ وِكُولُو مَحَمَّدِ يـمْ زِهْ دُوِي وِزِهْ رِعي بِنُتْ ِِرُشالامْ)|(1) - :
(افمه حلَو - وكله محمد - هذا محبوبي - وهذا ناصري - يا بنات
أورشليه؟!
وذلك بعد مواصفات عدة لمـحبوب له لا يسميه، فخيِّل إلى بنات أورشليم أنه يعني واحدة منهن حتى صرح باسمه وسمته أخيراً بما صرح! .


 حيث يقول اله فيها : ا هوذا عبدي الذي أعضدهه . مختاري الذي سرّرت به نفسي. وضـعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم Y لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. ${ }^{\text {ق قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا } ل ا ~}$

للثفصيل راجع الرسول الإسالام في الكتب السماوية) ووحي الطفل صرض نموذجي عن الرسول الذي أسلم والفف مذا الكتاب رداً على اليهود.

يطفئ إلى الأمان يخرج الحق ع لا يكلّ ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنظر الجزائر شريعته الاني

0 هـكنا يقول الله الرب خـالق الـسماوات ونـاشرهـا بـاسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحاً 7 أنا الرب قا قد
 لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين

في الظلمة -
^ أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أُعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات

 في البحر وملؤه والجزائر وسكانها I I للترفع البرية ومدنُها صوتها

 يُنهض غيرته . يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه عا قد صحتَ منذ الدهر سكتُ تجلّدتُ. كالوالدة أصيح. أنفخ وأنخر معأ 10 أخرب الجبال والآكام وأجفِّف كلّ عشبها وأجعل الأنهار يبساً


 على المنحوتات القائلون للمسبوكات أنتن آلكتا آ أيها الصمُّ اسمعوا . أيها العُمي انظروا لتبصروا 19 من هو أعمى
 الرب •Y ناظر كثيراً ولا تلاحظ. مفتوح الأذنين ولا يسمع Y Y الرب قد سر"

من أجل برّه. يعظم الشريعة ويكرمها YY ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد اصطيد في الحفر كلّه وفي بيوت الجوس اختبؤوا. مـاروا نهباً ولا مُنقذ وسلباً وليس من يقول ردّ -

YY من منكم يسمع هذا . يصغي ويسمع لما بعد Y Y من دفع يعقوب إلى اللسلب وإسرائيل إلى الناهبين. أليس الرب الذي أخطأنا إليه ولم يشاؤوا
 الحرب فأوقدته من كل" ناحية ولم يعرف وأحرقته ولم يضع في قلبهال.

هذه الآيات البينات تُبشِّر بولي عظيم من أولي العزم من الرسل
 خاتم الأنبياء.

فالآيات (1 - r - ع - • ا) تبشر بولاية عزمه وأنه صـاحب شرعة مستقلة جديدة، وشرعة المسيح حسب نصوص من الإنجيل إضافة إلى خِلوه عن أحكام، هي شرعة التوراة إلّا في قليل هو تحليل البعض من المحرمات

العقوبية.
والآيـات (1-Y - Y - צ - Y وأنه
 عبادة الأصنام (1V - (IV). ومبدأ ظهوره وانتشار شرعته البلاد المسكونة لـ (قيدار||(1) - وهو الولد

 تصعل مقبولة على مذبحي وازين بيت جمالي، وللاطلاع ملى تفصيل بشارات أشعياء راجع (رسول الإسلام).

الثاني لإسماعيل (تكوين با : Y0) وهو جدُ محمد
 وترفع البرية ومدنها وصوتها الليار التي يسكنها قيدار، ترنّما بتسبيح اله من


 تسبيهاً جديداً وأثر سلطانه يكون بعده واسمه (أحمداه. هذه نماذج من البشائر بحق هذا الرسول النبي الأمي، ولكن ترى ماني ماذا
 وأتعس من المشركين وسائر الملحدين لحدّ يندّد الها بفعلتهم قائلاً : ؤوَلَا تَكُوْ
ذلك وعلى طول الخط نرى دوائر السوء في كافة الحلقات مستخلدمة من الصهيونية والصليبية ضدّ الكيان الإسلامي، حيث ترا تعالج - بزعمها - إزالة هذا الدين من الوجود.

فهل يبقى هنا مجال التعاون بيننا وبين اليهود والنصارى في وجه التيار
 الإسلامي من كافة الكفرة والملحدين! .


الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عثر


 بسائر الرسل، إنما هو الإيمان بمن يحمل الرسالات كلات كلها، فليوقر كما توقر الرسل كلهم وزيادة هي رمز الخلود.
نم وليس الإيمان والتوقير - نقط - في زوايا القلب، بل وهناك ترسيم

 وهو رأس الزاوية من نصرته.



ومنحنياتها .



هنا في هذه الإذاعة القرآنية مجاهرة صـارحة صـارخة بأممية هذه الرسالة

 الععالمية في السماوات والأرض، دون إبقاء لـمكلف في الككون إلاّا وهي اللا

تشمله.



 السماوات والأرض، وكما الله يُحيي الأموات ويُميت الأحياء، كذلك يسلب الرسالة عن قوم ويُرسلها إلى آخرين، وذلك رغم المزعمة الإسرائيلية

أن رسالة اله خاصة بهم.

 ولأن السورة مكية وهذه الآية دعوة للناس كافة، وقد كان الرسول



 توسعتها العالمية بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف المدنية.
 خُتمت في صيغة وصياغة واحدة وفي قوة التعبير والتدبير ومسالك الدعوة والدعاية.
فما هؤلاء المجاهيل من المبشرين الإنجيلين الملّعين - لأكثر تقدير المار أن الرسالة القرآنية خاصة بالعرب لإشارات آيات اليات يزعمونها ، ما ما مؤلاء بناس، حيث الدعوة القرآنية تحلق على كلٌ الناس، فإن كانوا انـوا هم من الناس فلتشملهم هذه الدعوة، وإن كانوا من النسناس فأنّى لهم أن يتحدئوا عن شرعة الناس؟! .


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سررة سبا، الآية: M. } \\
& \text {. . }
\end{aligned}
$$



 الداعية منهم وفيهم، وكما في سائر أولي العزم من الرسل سلام الهـ عليهم أجمعين

أجل، وهذه الجمععية الرسولية والرسالية العاللمية هي حقيقة بهذا





 الإيمان، فانهارت دعائمه، وتنكُّرت معالمه، ودرست سبله، وعفت شُرُكُه، أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه، ووردوا مناهله، بهم سارت أعلامه، وقام
 فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون، في خير دار وشر جيران، ونا نومهم

 (ااستودعهم في أفضل مستودع، وأقرّهم في خير مستقر، تناسختهم كرائم
 خلف - حتى أفضت كرامة اله سبحانه إلى محمد
(الخططبة Y).

المعادن مَنْتِاً، وأعز الأرومات مَغرِسآ، من النُجرة التي صدع منها أنبياؤه،












وأذل به العزة، كلامُه بيان، وصُمته لسانه|(ب) (ااختاره من شـجرة الأنبياء ومشكاة ولهاة الضياء، وذوابة العلياء، وسرة البطحاء، ومصـابيح الظلمة، وينابيع الدكمة - طبيب دوار بطبه، قد أحكم



 البصائر، ووضـحت محجة الحق لـخابطها، وأسفرت الساعة عن وجهها،

- وظهرت العلامة لمتوسمها

مـا لـي أراكـم أشبـاحـاً بـلا أرواح، وأرواحـأ لا أشباح، ونُسَّاكاً بـا

صـلاح، وتُجاراً بلا أرباح، وأيقاظاً نُوَماً، وشهوداً غُيَّباً، وناظرة عمياء،
وسامقة صـمَّاء، وناطقة بكماء
ذلك! وترى كيف لا يضمن هنا الاهتداء بذلك الإيمان والاتباع وقد كتب اله رحمته لهؤلاء المؤمنين المتبعين؟ لألا لأ مجرد بادئ الإيمان والاتباع
 اله وفضله، فرب مؤمن به متبع له سوف يكفر، ورب كافر به ناكر له سوف يؤمن، فلنسأل الله حسن العاقبة والخاتمة كما نسأله حسن البداية.





سَآَّهَا يَعْمَوْنَ





عَا عَبِدِنَ
نم الثنالثة تعـمهـم إلى قوم عيسى، وآية الأنبياء تعـمهـا إلى قوم

(r) سورة المائدة، الآية: 77 الآلا
(£) سورة السجدة، الآية: ME.
(0) سورة الالنياء، الآية: (0)

محمد من كلّ أمة، معصومين كأصول، وعلماء ربانيين كفروع لهم.

 بالحق، فالدقق هو اللنريعة الوحيدة في الـعدل والهـدى ليس إلّا، دون مصلحيات هاوية وقياسات خاوية غاوية وما أشبهها من دون الحقق الحقيق بالاتباع
ذلك،




فرأس الزاوية في مثلث الهداية هو رسول كلٍ "امة، تم الأئمة من قومه، ومن تم ربانيو الأمة وقد يروى عن النبي


أئمة يهدون بالحق وبه يعدلونه|(Y)
 النيه




 ولم يقل على أمة موسى ولا حلى كلّ" قومه ومم يومئذ أمم مختلفة والأامة واحدة نصامداً كما

ذلك، ولأن خَيْدُونِج مضارعة تشمل الحال إلى الاستقبال، فالأصل
 وقد سبقهم نبيون وربانيون ومؤمنون إسرائيليون كانوا يتتظرون تشريف هذه الرسالة السامية.

 بيان حال الماضية، كما أن قضية احتمال العطف بيان الحال الحالية،
 دون زمان، والآية طليقة في هؤلاء الأكارم. وفي أحاديثنا أن هذه الأمة من قوم موسى هم ممن يرجعون في دولة المهلدي عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه.




كَكِبَّبِ مَا رَزْقَنَ آية وحيدة في بيـان عـيـد الأسبـاط، بـعد آيـات أربـع تـذكرهـم دون

 يكون تمييزا'، بل هو بدل يعني قطعناهم أسباطاً أمماً هم أنتي عشرة، أم أل أل
 = تعالى

M79




القرآن هي خارجة عن الأدب البارع.
ذلك، فتقدير تمييز مفرد حفاظاً على الأدب المزعوم تغدير على أدب

وترى هذا التقطيع لهم رحمة؟ وهو زحمة قضية الاختلاف! إنه زحمة

 مختلف الأسباط، وهكذا كانوا مختلفين لا يتعايشون فقطعهم الله حتى



ذلك، وسائر مواضيع الآية مفسّرة مفصّلة على ضوه آيات البقرة اللّهم



وهذه حقيقة هي حقيقة بالاتباع أن الله لا يُظلم كما لا يَظلم حيث الظلم هو الانتقاص ولا ينتقص من ربنا في واقع كيانه بسيء وكلّ شيء غيره غيره قابل للانتقاص .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مود، الآيتان: 119، 119، } 11 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة المائدة، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) سورة البقرة، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

ولقد ظلمت هذه الآية فيما ظلمت آي أخرى من القرآن بما اختلقت من



لقد مضى قول فصل حول مغزى الآية على ضوء نظيرتيها وهما
 العرض في القرآن لهذه الذكرى هو قضية مئلث الملابسات البيانية في الذكر الحكيم












 أترل: وفي خلط أوليائه بنفسه خلط لا يناسب شرهة التوحيد! سورة البقرة، الآية: هو 09.








 خِ آلَأَضِ








وهنا عرض منقطع النظير عن حيلة شرعية! لهؤلاء المحتالين الأنكاد البعاد تبين مدى غيلتهم على شرعة الهّ تحويلاً لمحرمات إلى محللات وكا وكأن شرعة الله مبنية على الحيلة حتى تقبل حيلة تحولها إلى ما يشتهون، وكما تفعله جماعة من المسيحيين والمسلمين المجاهيل مستندلدين إلى مختلقات زور زعم أنها حيل شرعية! قررها هاحب الشرع للقضاء على شرعته!.

 ومهما اختلفت الروايات في أنها : إيلة أو طبرية أو مدين، فنحن نسكت عما سكت الله عنه دون محاولة للحصول على اسم القرية.

 اليقظة عن أفعال اختيارية بالإرادة، وحالة النوم، سبتاً عنها دون إرادة،
 اللراحة والدعة، فقد يمتن الها باللسبت كما في النوم لـما فيه لنا من المنفعة والراحة، لأن التهويـم والنوم الـغِرار لا يكسبان شيئناً من الراحة، بل بل يصبحهما في الأكثر القلق والانزعاج والهموم التي تقلل النوم وتنزّره، وفراغ القلب ورخاء البال يكون مـعهما غزارة النـارة النوم وامتداداد، وهذا هو النوم

السبات، دون سائر النوم غير السبات.
 معنية معينة في الحياة كما فعل باليهود يوم السبت.
فلقد كان يوم السبت يوم السبت: القطع عن الأعمال غير الضرورية،


$$
\begin{equation*}
\text { سورة النبا، الآية: } 9 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

عمله يوم السبت حتى يكونوا أحراراً في سائر الـمحاولات حول مـيد
السبت.
 حول الصيد حالة الإحرام، إشارة وأخذاً وبيعاً وشراء وأكلاً وإيكالاً وما كا

 الصيد محرمة، أخذاً فيه، أو حصرأ ليأخذوه بعده، أم أكلاً ممـا أخذل يوم السبت أو سواه من قضـايا الصيد من تقدمات ونتائح وأية ولائج في حقل ألوا ألو

صيد اللببت.
وقد اختص الصيد هنا بالذكر من بين كلٍ مسبوتِ فيه يوم السبت، لأنه


 أهولاً وفروعاً .



فترامم كيف عدوا فيه؟ هل صادوا فيه الحيتان جهاراً ودون ستار؟ والعصيان الدجاهر مو دأبهم الدائب في المحرمات المات الأصلية، والسبت
 مختلف تخلفاتهم النحيسة عن شرعة الله، وليس مجرد الصيد في أصله مما

(1) سورة المائدة، الآية: 97. 9 (1)

سورة البقرة، الآية: 70.

أم احتالو| في صيدهم إذ لم يصيدوها يوم السبت، وإنما سدوا عليها منافذ الفرار فصادوها بعد السبت؟ أم تأولوا محرم الصيد يوم سبتهم آن القصدد منه حرمة أكل الصيد يوم السبت دون مجرد هيدهب؟ وهذا أنحس وأنكى لأنه يضـم إلى محرم العمل محرم الحيلة الغيلة في حكم اله، تحليلاً لما حرمه الله بتلك الحيلة، أم افترقوا في عدوهم إلى هذه الفرق الثلات؟
 سواء أهادوا ولم يأكلوا، أم وأكلوا، أم لم يصيدوا في نفس اليوم وإنما (1) سدوا عليها طرق الفرار
 أبي عيدة عن أبي جعفر






 لخلاف أمره، واعتزلت طائفة أخرى منهم ذات اليسار فسكتت فلم تعظهم نقالئ للطائة الثي


 الطائغة التي وصظتهم: لا والش لا نجاكم ولا نأتيكم هذه الليلة ني مديتنكم مذه التي اليا صصيتم




 قالوا: وما ترى؟ قال: أرى الثقوم قد صاروا تردة يتعاوون لها أذناب، فكسروا الباب، =

ففي صيد الحيتان وأكلها يوم السبت نالوث من المـحظور فإنه عمل
 محظوران اثنان، نم في سدّ طريقها دون صيد يومه ولا أكل محظور واحدل،
 فرية وتحة على الله كأنه سنّ في شرعته حيلة وغيلة وهما من من قضايا الجهالة

والضعف! .

 تَأَتِيهِدَهُ أخذوا يعدون في السبت في حقل هذه الثلاث. أجل، ولأن الحيتان كانت متعودة على حريتها يوم السبت، لنلك
 الصيد، فكانت تفوتهم متنقلة من أيديهم يوم سبتهم وقطعهم الصيد فيه ، ثم
 وتراها تشاورت في أمرها فعاكست إتيانها في معاكسة السبت مع سائر الأيام، وذلك الترتيب الرتيب هو منقطع النظير في السواحل، فليكن بخارقة

 بوفرة وكثرة شارعة مارعة إلى الساحل وكأنها تسخر من هؤلاء المسبوتين، = الم ننهكم؟





فلم يتحمل فريق منهم هذه السخرية فأخذوا يصطادون جهاراً، وراح آخرون يحتالون على السبت، يقيمون الحواجز على الحيتان يخوّطون عليها يوم
 يصطادوا في اللسبت إذ كانت في الماء وراء الحواجز غير مصيدة، وقد يُروى عن رسول اله فتستحلوا محارم اله بأدنى الحيل|"(1) فليست الحيلة لتغير واقع المحظور حين يكون المحظور واقعاً من الأمور .

وراح نالث يصيدونها في يوم السبت ولا يأكلونها في نفس اليوم تأويلاً
 السبت: القطع، إنما هو العمل صيداً آم صداً للصيد أما أشبه من أعمال غير ضرورية يومية.

وترى كيف كانت حالة الباقين الذين لم يعدوا في السبت تجاه الذين عدوا فيه؟ إنهم اقتسموا قسمين اثنين، قسم نهوا عن السوء، وآخرون سكتوا عنه ونهوا هؤلاء عن نهيهم عن السوء، أم وثالث سكتوا عن النهيين، نهي - الناهين ونهي العاصين






الْدر المنتور سورة الأعران، الآية: 109




 إنذاراً مؤثراً .

فالإنذار بكلٍ بنوده هو واجب الداعية في كافة الحقول. سواء لهؤلاء اللنين وَسَوَآهُ

أم فليس احتمال التأنير في باب الأمر والنهي مما يحتمله هذان الفرضـان
 وهنا وُرَتِكُهِ في موقف التنديد بهؤلاء الذين تركوا واجب التربية بذلك النهي وانحازوا إلى النهي عن ذلك النهي

نم من عظيم الفائدة فيمن تعلم أنه لا يتأثر بالفعل، أنه لعلّه يتأثر بتكرار العظة وتواترها، أم - ولأقل تقدير - تكون العظة حجة عليه كيلا يقول الني لا يتأثر : إن وعظت تأثرت، أو إن كررت لاتعظت، فتواتر العظة البالغة إذاً - حجة بالغة على طول الخط، وقد تؤرُ في قوم لدّ:

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المرسلات، الآيتان: 0، } 7  \tag{1}\\
& \text { سورة يس، الآية: } 11 \text {. } 1 \\
& \text { سورة البقرة، الآلية: } 7 \text {. } 7 \text {. } \\
& \text { سورة آل عمران، الآية: •Y. }  \tag{}\\
& \text { سورة يس، الآية: } 11 . \tag{0}
\end{align*}
$$

الفرقان ني تفسير القرآن/ الجزء الحادي عثر



 الجاسية فيير فيها حراس التقوى بعد مراس الطنوى .
 الأمر والنهي على أية حال، واشتراط احتمال الكأثير في فرض الأمر والنم لا يعدو الخيال مههما أفتى به جموع من مؤلاء الذين لا لا تهمهـم النصوص
 الكتاب!! ولا يفلت عن واجب الأمر والنهي إلاّا في ظروف اللحفاظ على

 احتماله، وعلى فرض العلم بالواقع فهما حجة على الخاطئين لكيلا يقولوا علناً نتأثر بكرور العظة البالغة. والقول: إن الجمع بين الأمرين هو اللي يفرض النهي، دون الئن كلٍ واحد





 (1) (Y) سورة يس، الآية: 7 (Y) (Y) سورة المرسلات، الآية: 7.

ومما يبيّن أن ظاهر الحال ما كان يشير إلى احتمال التأثير قول هؤلاء
 يدل على أنه لم يكن هناك دور حاضر لاحتمال التأثير .

 وراء الاحتمال الحاضر، رعاية الواقع الذي هو أوسع من ظاهر الحال.

ومن عظيم فرض النهي عن السوء فيما لا يحتمل التأئير أن الله لم ينج من عذابه البئيس إلّا الذين ينهون عن السوه، حيث شممل هؤلاء الذين لم ينهوا عن السوء هناك بل ونهوا الناهين عن السوء كأنهم أتوا بسوء!.

وهكذا الساكتين عن كلا النهيين حيث يختص الإنجاء بالذين ينهون عن
السوء:



فلما لم يجد النصح ولم تنفع العظة وسدر السادرون في غيهم حقت

 للفسق الأصيل، أم تركاً للنهي عنه، فضـلاً عن نهي الناهين عن السوء علِّمَ


ذلك، ومما يلمح له ذلك العذاب البئيس أن الجهل بذلك الحكـل
 بواجب الأمر والنهي وحدودهما، أم أن العذاب موجه إلى إلى اللذين ظلوا على جهلهم جهالة بواجب النهي فلم ينهوا، وهذا أولى وأحرى.



 بالعظة فأصبحوا معهم من الناهين (وأخذ الذين ظلموا") ومم كلا العادين في



فيا لذكرى الربب من حامية حائطة على الإنسان النسيان، ولو أننا ذكرنا
 يقول إمام الذاكرين للغافلين : (اولو تعلمون ما أعلم مما طُوي عنكم غيبه إذاً


 عنكم رأيكم، وتشتت عليكم أمركم... .
ولأن العذاب البئيس دركات حسب دركات السوء والفسق، فقد اختص
العاتون عما نهوا عنه بأتعسه:

فقد نجت فرقة وهي النامية عن السوء أولاً أو أخيراً، ثم الذين ظلموا عاتين أم تاركين لنهيهم عن السوء أخذهـم عذاب بئيس، وقد ألـد أجمل عن
 أجل فقد (افترق القوم نلاث فرق: فرقة نهت واعتزلت، وفرقة أقامت

ولم تقارف الذنوب، وفرقة قارفت الذنوب، فلم ينجو من العذاب إلآل من
نهى . ${ }^{(1)}$
فهـم إذاً „صنف ائتمروا وأمروا فنجوا، وصنـة وصنف ائتمروا ولم يأمروا
فمسخوا ذراً وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا

 عن صورة الإنسانية كما مسختم عن سيرتها، فقد انتكسوا إلى عالم الما الحيوا حين تخلوا عن خصائص الإنسان، فقيل لهم قيلة التكوين: كونوا
 كما وأن الساكتين مسخوا ذراً إذ كان موقفهم موقف الذر حيث كانوا سكوتاً عن النهي في ذلك المسرح القاحل المتعاضل .
 القردة الحيوان ليست خاسئة بعيدة عن رحمة الله لأنها خلقت قردة فما ذنبها إذا حتى تخسأ؟.
ولكن مؤلاء الخاسئين إنما خسئوا بكونهم خاطئين فتحوّلهم إلى قردة -

 يجانسون سائر القردة في سائر الميّزات حتى ينسلوا، وكما يُروى عن رسول



اللنوب؟ قال: بلغني أنهم صاروا ذرأها .

 والآخرون اللين لم ياتتمروا ونم يأمروا مم اللنين عدوا.

الهلدى على ما تنبهناه روايات مضت ومنها ما لم ننقلها . ذلك خزي لهم في الـحياة كأشخاص خصوصه ومن نم خم خزي لهم يشملهم ما هم متخلفون عن شرعة الله :


والتأذن هو التكلف بأذان: النداء الإعلان الإعلام، وهو مأوّل لساحة
 للحفاظ على هذه الشرعة الربانية الخاصة التي تعاديها الصههيونية العالمية، وتتربص بها كلّ دوائر السوء.
كلام حول الحيلة - الشرعية!

الحيلة - كيفما كانت - لا دور لها في أحكام اله، وكيف يحتال اله



 الربوية تحوّل الأكل بالباطل اللى الحق، الربا بحيلة لفظية أو عملية، والمحرم هو واقع الربا دون لفظته وصيغته . وترى هنا فارقاً في واقع الأكل بالباطل بين من يربي ماله بقدر قلر زمن

 سورة البقرة، الآية: YVO.

القرض، بألف، وبين من يبيع عشرة آلاف مع سمّ الخياط بأحد عشر ألفاً بنفس القَدَر؟ وليس يباع عشرة آلاف بأحد عشر ألفاً، ولاسم الخياط بألف! إلّا سفاهة وحماقة هي تبطل المعاملة قبل كونها أكلاَ بالباطل

ولو استحلت الحيلة الشرعية في هذه الأمور التي هي محظورة بواقعها، لحلت كل" المحرمات الواقعية بهذه الحيل، وأصبح شارع الشرعة بواقعها،
 ألوان المعاملات الربوية بيعاً وقرضاً وما أشبه.

حيث إن واقع الربا لا يزول بهذه المحاولات المزاو الـاتلات (1)

- Y•V : (§ للاطلاع الواسع على أحكام الربا ومواضعها ومواضيعها راجع منا الفرقان . (\%).
ومها يمنع عن أمثال مذه الْحيل ما في النهج عن علي
 الـخمر بالنيذ والسحت بالهدية والربا باليعيع ا





 و Y Y Y درهم؟



 أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما مذا الفقرار؟
 أحاديث تخالف القرآن يتبعونها ويخالفون كتاب الله بقوله : ا(اعزم على كل من كان عنده كتاب إلّا رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حيث اتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم||(1)


## كلام حول حدود الأمر والنهي:

كما أن نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واسع بالنسبة للمأمور
 كذلك الآمر والناهي لا يشترط فيهما الائتمار بكل أمر والانتهاء عن كل نهي، وإلّا لم يحصل كفاح وكفاف في حقل الأمر والنهي، فإنما الشُرط هنا انتمار الآمر بما يأمر به وانتهاء الناهي عما ينهى عنه، فالتارك للمأمور به والمقترف للمنهي عنه، ولا سيّما المتجاهر، ليس له الأمر والنهي كما تدل عليه آيات وروايات مسرودة في بابه بصورة مفصلة(r)

فالأمر والنهي ما لم يحمـلا ضـرراً هـما أهم من تركهـما على الآمر والناهي، أو من فعلهما على المـأمور والمنهي، هـما مفروضـان، فما لمـم
= وفي ثالث منه: اللا بأس بألف درمم ودرمم باللف درمم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران او





 على النقير والقطمير والفتيل وحبة خردل نضاق بكم ومربتم إلى الأحاديث التي اتسعت عليكم!


يحمل المأمور بأمره على تصلبه في ترك الواجب، أو يحمل المنهي بنهيه على تصلبه في ترك المحرم، فهما واجبان على سائر شروطهـها . إذاً، فقد يجب على تارك المعروف وفاعل المنكر خفية أن يأمر وينهى، ويحرم على الجاهر أن يأمر وينهى، قضية الهدلف الاسمي من الألما الأمر والنهي،

 بأحل الهدف.
ولأن الشُرعة القرآنية عالمية أممية أبدية لصالح كلّ الأمم، فليدرّبنا عند ما يمُسُ من كرامتها من قبل الصهايونية العالمية بذلك البعث البعيث البحيث :


 الراحمين في موضع العفو والرحمة.
لذلك نراهم طول تأريخهم المنـحوس شَذْرَ مَذْرِ، متفرقين أيادي سبأ دون أيّة دولة لهم خاصة، اللّهم إلّا دويلة العصـابات حيث الِّا احتلت فلسط والقدس بمساعدة كلّ سواعد الكفر والاستكبار شرقاً وغرباّ، وحتى القيادات التا
 ذلك، ولكنها ما ظلت آمنة مطمئنة من بأس مبعوني الله من مؤمنين وكافرين، الامكا فالبعثة الإيمانية عليهم هي الخاصة المبشر بها ما لـمرتيها في آيات الأسرى :重


(1) سورة الإسراء، الآيات: -

تم البعئة الإيمانية المستمرة من قبل الفدائيين المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ومن تم البعئة الكافرة كالهتارية وما أثبه، التي

 البعثين حيث الشيطنة الإسرائيلية تعم في إفسادها كلَّ ربوع العالمين مؤمنين وكافرين، فلتستمر - إذاً - تلك البعثة المختلطة عليهم إلى يوم القيامة.

فذلك التأذن بتواتر سوء العذاب منذ صـدوره على ضوء ذلك البعث المستمر، يختص بالصهيونية العالمية في فترات متلاحقة من الزمن إذ يبعث
 وانتفشوا وطغوا في الأرض وبغوا أكثر، جاءتهم الضربة كما هم ضـاربون، وليست دويلة العصـابات وتغلّبها على أراض وبلاد إسلامية إلّا في فترات عارضة غير فارضة، هي من قضايا تهاون المسلمين عن جهادهم وجهودهم المتواصلين

تم وهذه البعئة الربانية المنبية بين بعيئي الكفر والإيمان، هي بين تكوينية وتشريعية، وليست السيطرة الصهيونية في فترات كهذه التي طالت سنين، إلّا من وراء وجرّاء فترة المبعونين المؤمنين توانيا عن تحقيق واجبهم الإيماني
 (r)

ذلك، فهم أولاء الأنكاد يعيشون سوء العذاب بصورتيها : المستمرة، والمرتين في إفساد العالميين

$$
\begin{align*}
& \text { سروة مريم، الآية: AY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة فصلت، الآية: YO. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الرعد، الآية: } 11 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ذلك، وقد تبلغ بهم الحال العضـال لحدّ اتقاتلون اليهود حتى يختبئ
أحدهم وراء الحجر|"(1)


 قيادات زمنية أنهم هم مقطّعون أمماً بين هذين وكما نجدهم أُمماً حتى الآن

 يؤمن ومن هو قاصر فلا يؤمن، ومنهم دون ذلك بمـختلف دركات الدون،
 عليها السياسة الإبليسية فنسيت أنها أمة دينية كتابية.

 الناس من يرجعه إلى الله الحسنة، ومنهم من ترجعه السيئة، ومنهم من لا
 النسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار والطغيان. ذلك، وقد يصدَّق المروي عن النبي
 المهدي (عج) و"بعد الغدله زمنه (عج) راجع تفسير آيات الأسرى. وكلُّ هذه البلايا المتواصلة ضـدهم لأنهم عـار وبوار على الإنسانية كلِّها، لا فقط على المسلمين، أم والمسيحيين فتحسب، حيث يرونهم


أنفسهم فقط شعب اله المختار وأبناء الله الإخصاء، وهم الإنسان فقط دون سائر الناس، وإنما خلقوا بصورة الإنسان ليصلحوا حذاماً لشعب الهس

لذلك فهـم يظلمون النسل الإنساني غير الإسرائيلي ويفسدونهـم كما يستطيعون، ومن بالغ تزمُتهم وتمسكهم بقوميتهم أن ليست لهم أية دعاية لجذب سائر الناس إلى شرعتهم اختصاصاً لهم بذلك الاختيار، واجتثاثاً له عمن سواهم من غير الشعب المختار!

إذاً فليست لهم إيجابيات الدعوة الإسرائيلية لغيرهمّ، بل هم سلمر ملبيات
تنحو منححى إفساد كلَّ الشعوبا عن بكرتها، عن عقيدتها ونـا وفكرتها واقتصادياتها وسياساتها وعن كل" الميزات لإنسانيتها، ولكي تصدق تحيّا تحيّلتهم العمياء والحمقاء أنهم إنما خلقوا بصورة الناس، وليسوا من الناس!.





 الله ضـمن لهم مغفرة متواصلة متآصلة دونما شرط، فأصبحوا إباحيين رغم
 أصبح من جبلتهم، فهم تجار فجّار في حقل الكتاب وهم دارسوه، يقولون على الله غير الحق بغية أخذ هذا الأدنى، فليست دراسة في الكتاب وحديا وحدها تكفل تطبيقه حيث الإيمان هو الركن الركين المكين، فقد لا يدرس الكتاب لأنه أمي وهو مؤمن، ولكنه يطبقه تقليداً صالحاً من الربانيين الدارسين لها لهـ الـا وقد لا يدرس ولا هو مؤمن، فهو فاقد الجناحين، ولكن الذي يدرسه ولا

يؤمن هو أخطر في هذا البين، فكم من دارسين الكتابب وهم عنه بعاد، إذ


ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم.



 الكتاب حيث لا يتقي الله! .
ومخترعو المذ|هب المختلفة المتخلِّفة عن شرائع الله هـم كلهـم مـمن
 مـخدوم، فلا تجد عندهـم سلعة أبور من الكتاب إذا تُلي حق تلاوته الِّه ولا أغلى منه إذا حُرِّف عن جهات أشراعه . ذلك، ولأن كلَّ ما دون الكتاب هو عَرَض هذا الأدنى، إذاً فالأخذ بغير


 فيا للحوزات الرافضـة للقرآن من بأس وبؤس، تفسـح كافة المسجالات
 هؤلاء ورنوا الكتاب بظلم إذ لم يحرسوا الكتاب، فحرسة الكتاب بحق


 (1) سورة فاطر، الآية: YY.

فهـم أولاء الأكارم ورئة الكتاب بالحق المطلق وكما يُروى عن رسول الكتـاب

 الحق فتفرضوه، وتعقلوا الباطل فترفضووه (اعجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه، ويودع مـلره ما يا يرويها" آألا ومثل العقل في القلب كمئل السراج في وسط البيت|"(0) وقد (اخلق اله تعالى العقل من أربعة أثياء: من العلم والقدرة والنور والمششية بالأمر،







 الش الش








 تكلمه بالكلام فيقول: أحد عليَ فذاك اللي ركّب عقله فيه بعدما كبر نهو يقول: أحد حليه،.


 ذلك (اولن تأخلذوا بـميئاق الككتاب حتى تعرفوا اللذي نقضهه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هـم الذين يخبركم حكمهـم عن علمهم، وصمتهـهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون اللدين ولا يختلفون فـرن فيه، فهو
-بينهم شاهد مـادق وصامت ناطق|"(1)


 متهافتين على عرض هذا الأدنى، وكأنه هو الذي يحتّم الغفر على اله، فهم
 بدراستهم للكتاب يعلمون أن الهه لا يغفر إلّا للتائب حقآ توبة نصوحاً، دون
 ذلك وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب في مجالات عدة منها الآتية في

 أخذوا يأخذون بديله عرض هذا الأدنى، وكل ما يؤخذ تُمناً عن الكتاب، هو عرض أدنى من كل دان لأنه فانِ، والآخرة خَيْرٌ وأبقى للذين آمنوا وكانِّ


وللعقل - ككُل" - جنود بمشتقاته هي كلُّها عقال للنفس بجنودها، وكما يُروى عن النبي

 وجلالي ما خلقت خلقاً أعظم منك، ولا أطوع منك، بك ألك أبدأ وبك أعيد وعليك العقاب، فتشعب من العقل ا الحلمّ، ومن الـحلم Y العلمّ، ومن ومن العلم



 Y وصحبة الأبرار، 「 ويقرب صاحبه من معالي الدرجات، والعفو والمهل، والمعروف والصمت، فهذا ما يتشعب للعاقل بحلمه -

وأما العلم فيتشعب منه الغنى وإن كان فقيراً، والجود وإن كان بخيلاّ،
 والحياء وإن كان صلفاً، والرفقة وإن كان وضيعاً، والشرف وإن كان ران رذلاً، والحكمة، والحظوة، فهذا ما يتشعب للعاقل لعلمه فطوبى لمن عقل وعلم وأما الرشد فيتشعب منه السداد، والهـدى، والبر، والتققوى، والمنـالة، والقصد، والإقتصـاد، والثواب، والكرم، والمعرفة بدين الله، فهذا ما أهـاب العاقل بالرشد، فطوبى لمن أقام به على منهاج الطريق - وأما العفاف والـ فيتشعب

 بقسمه، وأما الصيانة فيتشعب منها : الصلاح، والتواضع، والإنابة، والفهم،

والأدب، والإحسان، والتحبب، والخير، واجتناب الشُر، فهذا ما أهـاب العاقل بالصيانة، فطوبى لمن أكرمه مولاه بالصيانة - وأما الحياء فيتشعب منه: اللين، والرأفة، والمراقبة لله في السِّر والعلانية، والسلامة، واجتا والـناب الشُّر، والبشاشة، والسماحة، والظفر، وحسن الثناء على المرء في الناس، فهذا ما

 وتحصبين الفرج، واستصـلاح المال، والا ستعداد للعدو، والنهي عن المنكر، وتركُ السفه، فهذا ما أهـاب العاقل بالرزانة فطوبى لمن توقّر ولمن لم تكن لـ لـ خفة ولا جاهلية وعفا وصفح وأما المداومة على الخير فيتشعب منه: ترك الفواحش، والبُغد من الطيش، والتحرّج، واليقين، وحب النجاة، وطاعة الرحمين، وترا وتعظيم البرهان، واجتناب الشيطان، والإجابة للعدل، وقول الحق، فهذا ما أهابا العاقل بمداومة الخير، فطوبى لمن ذكر أمامه، وذكر قيامه، واعتبر بالفناء

وأما كراهية الشر" فيتشعب منه: الوقار، والصبر، والنصر، والاستقامة علـى الـمنـهاج، والـمـداومـة علـى الـرشـاد، والإيـمان بـالها، والتـوقر، والإخلاص، وترك ما لا يعنيه، والمحافظة على ما ينفعه، فهذا ما أصاب العاقل بالكراهية للشر، فطوبى لمن أقام الحق لله وتمسك بعرى سبيل الها وأما طاعة الناصح فيتشعب منها : الزيادة في العقل، وكمال اللّب،
 والإنصاف، والتقدم في الأمور، والقوة على طاعة الله، فطوبى لـمن أسلم - من مصارع الهوى، فهذه الخصال كلها تتشعب من العقل

قال شمعون: فأخبرني عن أعلام الجاهل فقال رسول اله صـحبته عنّاك، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطالك منّ عليك، وإن أعطيته

كفرك، وإن أسررت إليه خانك، وإن أسرّ إليك اتهمك، وإن استغنى بطر،

 ولا يحب اله، ولا يراقبه، ولا يستحيي من الله، ولا يذكره، إن أرضيته مدحك وقال فيك من الحسن ما ليس فيك، وإن سخط عليك ذهبت مدحته


 العاقل شيئان: صدق القول، وصواب الفعل، والعاقل لا يتحدل الا بـلا بما ينكره



 بالسنن، والخوض في الملاهي"(r)
 نور، والعبد متقلب معها كتقلب الظل مع الشمس، ألا ترى إلى الإلنسان تارة

 العصمة والخذلان، فإن قابلته العصمة أصاب، وإن قابلته الخذلان أخطأ، ومفتاح الجهل الرضا، والاعتقاد به، ومفتاح العلم الاستبدال مع إصـابة
 ميسى پ.
 المصلر (V•) من مصباح الشيعة.

موافقة التوفيق، وأدنى صفة الجاهل دعواه العلم بلا استحقاق، وأوسطه جهله بالجهل، وأقصـاه جحووده العلم، وليس شيء إلبّ إباته حقيقة نفيه إلّا (الجهل والدنيا والحرص، فالكل منهم كواحد، والواحد منهم كالكلـ، ومن وصية موسى بن جعفر



 عقلك عن أمر ربك، وأطعت هوالك على غلب عقلك -
يا هشام! الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن اله تبار الها
 أنسه في الوحشّة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزّة في غير عشيرةس( ${ }^{\text {( }}$

وهناك قصار من الكلمات حول العقل هي طوال في معناه ومغزاه




 كان آكف مألوفل|(r)

$$
\begin{align*}
& \text { المصلر (VY) من مصباح الشريعة. }  \tag{1}\\
& \text { المصلر (1-7-AE) ( } \tag{r}
\end{align*}
$$

والعناوين على الترتب غرر الحكم بر - Y -

10^ - الغغر rV .
 (



 الَّمبِلُوْنَ
 الْنَإِيِّ


 يَظْلِوُونَ



 هنا מالكتاب"ه هو كتاب الشُرعة الربانية أيآ كان وأيان، وكلما كان الكتاب أعلى محتداً وأغلى قدوة، كان التمسيك به أوجب وأحرى. والتمسيك الطليق هنا بطليق الكتاب يحلّق على كل تمسيك لواجب الحق الحقيق بالاتباع علمياً وعقيدياً وأخلاقياً وعملياً وما أشبه. كما ويحلق على التمسيك به باجتهاد طليق، أو تقليداً اجتهادي سليم، أم عوان بينهما لفيق .
 حظوة ممسّكة لكل محبور في شرعة الله، وعن كل محظور فيها . أجل، وعلى الورئة المـجتهـلين أن يـجدوا السير في ذلك التمسيك
 تبنيا للكتاب كأصل أصيل، سائلين أهل الذكر بالبينات والزير دلير دون تقليد

 وكما أن أهل الذكر لا أهلية لهم في تلك المسؤولية إلا باليينات والزبر .
 وجه الدين حينما الدين هو الكتاب وكما يروى عن النبي شيء وجه ووجه دينكم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه||(و) فكما أن الوجه يعرف به جملة الإنسان كذلك الصـلاة يعرف بها جملة الدين المستفادة من الكتاب، لأنها أظهر العبادات وأشهر المفروضات.

فورثة الكتاب، الدارسون ما فيه، المـمسّكون به كأصل أصيل بين كل


 مثل الذذين حمّلوا القرآن تم لم يحمملوه، أليس أشد وأمثل من مثل الـحمار الحامل للا سفار؟!.

وهنا (يمسِّكونه تفعيلاّ دون (ايُمسكونه فعلاّ، يدلنا على أن واجب ورثة الكتاب أن يمسكوا أنفسهم وسائر الأمة - في حقل الإيمان بمواده الصـادقة الأصيلة الصـافية - يمسسكون كل ذلك بالكتاب في كل حقول الممعرفة والعقيدة دون إبقاء، تمسيكاً مسيكاً بوفرة وكثرة وتلاحق، دون ترك له أو إممال إياه ولا لفترة قصيرة. أجل، وبالكتاب يمسّك أهلوه في الحق من كل زلة وضلّة، ومن أية تخلّفة وعلة واختلاف، إلى كل تألّف وصحة وائتلاف.
 وفي القرآن، وتركوه وراءهـم ظهريآ، ممسكين بكل ممسك إلّا الكتابـ، إلّا
 أخفى من الدقق، ولا أظهر من الباطل، ولا أكثّر من الكذبـ على الش
 تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضـعه، ولا ولا في البلاد شيء أنكر من ألا المعروف ولا أعرف من المنكر - فقد نبذ الكتاب حملته، وتناساه حفظته، فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان، وصاحبان مصطرجبان في طريق واحد

لا يؤويهما مؤو - فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم،
 القوم على الفرقة، وافترقوا عن الجماعة، كأنهم أثمة الكتاب وليس الكا لألا
 قبل ما مئلوا بالصالحين كل مئلة، وسموا صـدقهم على الله فرية، وجعلوا في
 آجالهمم، حتى نزل بهم الموعود اللذي ترد عنه المعنرة، وترفع عنه التوبة،

وتحل معه القارعة والنقمة|(1)
ذلك والقرآن هو الخليفة الوحيدة للرسول بالسنة وهي لا تعرف إلا بموافقته، فقد (قبضه هِ

 ومنسوخه، ورخصه وعزائمه، وخاصـه وعامـه، وعبره وأمثاله، ومرسله ومحدوده، ومحكمه ومتشابهه، مفسراً جمله، ومبيناً غوامضهه، بين مأخوذ ميثاق علمه، وموسع على العباد في جهله، وبين مئبت في الكتاب فرضهـ،
 أخذه، ومرخص في الكتاب تركه - وهو بين منسوخ بأصله أم في عمومه وإطلاقه - وبين واجب بوقته، وزائل في مستقبله، ومباين بين محارمه، من كبير أوعد عليه نيرانه، أو صـغير أرصد له غفرانه، وبين مقبول في أدناه، وموسع في آقصاه||(r)

ذلك، فالممسّك بالكتاب ليس ليقبل ما يخالفه، فإنه تمسيك بغير

 تُسْتَقِيدِ

 عساكر البراهين القرآنية الدالة على أهالة القرآن، وإنه لا ينسخ أو يخالف بأية مخالفة بالحديث مهما كان متواترأ .

فلا يقبل من أي حديث أن ينسخ الكتاب بتباين كلي أو جزئي مئل التعميم والتخصيص، والتطليق والتقييد، سواء أكان العام والمطلق الكتابيان نصين في العموم والإطلاق أم ظاهرين فيهما، اللّهم إلّا إذا كانا مهملين الِا العموم والإطلاق، صريحين في الإممال أو ظاهرين فيه، لحدّ يعلم أن هناك الٌ
 المذكورين كضـابطة من الضوابط المرسلة، فهنا لا مـخالفة بين مقطوع التخصيص أو التقييد، بل ونستقبل ما نعرف بإجمال من تخصيص أو تقييد شرط أن يكون معلوم الصدلور عن مصدر الوحي، نقية عن التقية أماهيه من موهنات.

وهكذا لا نصدق حديثاً يطارد ظاهر الوجوب من الأمر وظاهر الحرمة من النهي، وسائر الظواهر البواهر في القرآن العظيم، ككل ما يـخالف

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الكهف، الآية: YV }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزخرف، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: 0.0. }  \tag{r}\\
& \text { سورة يونس، الآية: 1.9. } 1 \text { الألا }  \tag{६}\\
& \text { سورة النساء، الآية: 1•0. } \tag{0}
\end{align*}
$$

M.1

موضوعات الأحكام وسواهـا، توسيعاً لها، أو تضييقاً إياهـا، أم إلقاء
لخصو صياتها، زيادة عليها أو نقيضة فيها .
والأحاديث التأويلية إنما تصدّق على كتاب اله إذا كانت موافقة في خط النص أو الظاهر من الآيات حيث تقبل إلغاء خصوصيات كآية صلاة الخوف

(1) آلمُترَ



 الصالحة للقبض على الكتاب بكل قوة وجدية وصرامة، خارجة عن كل هوة وعرامة في غير ما تعنّت ولا تزمّت وتنطّع، إنما هو تطلّع على مانـلـ ما فيه بكل
 فالممسّكون بغير الكتاب رفضاً، أم فرضـاً عليه ما ينافيه، أو تحميلاً عليه ما
 وإجماعات أم أي دليل يزعم من غير الكتاب.

وفي الحق إن الحوزات العلمية المسماة بالإسلامية هي كلها مندد بها

 هامش على متونها، لحد قد يفتي بخلاف نصه العلي أو ظاهره الجلي!

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) سورة البقرة، الآية: 1^0. } \\
& \text { ع0: سورة العنكبوت، الآلية (Y) } \\
& \text { سورة الفرقان، الآية: •ب. } \tag{r}
\end{align*}
$$

女.



فقد كان رفع الطور نتقاً وقلعاً عن الأرض فإطارة في الفضاء فـاء على

 شرعة التوراة.
 تحلّق على كلّ قوة، فالمفروض - إذاً - تكريس كافة القوات والإمكانيات
 في أيّ حقل من هذه الحقول سدى وهملا" .
 أوامر اله ونواهيه ذكرى لكم تعيشونها على كل حال، وفي كل حلّ وترحال
 بقوة وذكر ما فيه، هما جناحان للوصول إلى حق التقوى، خروجاً عن كل




 تال: واذكروا ما فيه اواذكروا ما في تركه من العقوبةه.

س.r
وأهم ما في كتب الله تعالى هو التوحيد الحق وحق التوحيد بدرجاته، فقد يذكرنا اله فيها بما كتب في الفطر والعقول وسائر الآيات في كتابات الات الآفاق والأنفس، فليست كتب الدعوة الربانية إلّا شروحاً وتفاصيل ربا على كتاب الله في الفطر وما أثبه من سجلات الآيات، مهما كانت فيها زيادات لتعبديات من طقوس وشكليات العبادات.

لذلك فيما يلي يذكرنا الله تعالى بما سجله في كتاب الفطرة الذرية والذرية الفطرة، حيث هما واحد في الحق مهما اختلفا في العبارة، ولقد فصلنا القول في أحكام الفطرة على ضـوء آية الفطرة في الروم، ما يكمل البحث حول آية الذرية .

إذاً فالإنسان يعيش عهوداً ربانية، بفطرته وعقليته وبشرعة اله ككل ويبنود خاصة راصة من شرعته، لا يستطيع نكران هذه العهود، ولا سيما عهد الفطرة المندغم فيها من ذي قبل • ولأن آيتي الفطرة والذرية بينهما تلاحم الوحدة، وقصوى الغاية، فلنظر إليهما نظرة عميقة أنيقة :



: أَمْمِلمُونَ
فهنا تعرض قضية التوحيد من زاوية الفطرة بصيغة اللرية، ولأن الفطرة هي ذرية الروح كما النطفة الجرنومية للجسم. في درس سابق لهذه الآية شهـدنا مشهـد المييياق الـمأخوذ على بني

 الذي أخذه الله على الذرية: الفطرة، في مشهد لا يدانيه أو يساميه شيء في روعة وجلالة مشهد الجبل المنتوق وسائر المشهد، فهو ميياق هو أوثق من كافة الموائيق حيث تتبناه كأصل .

إنها قضية توحيد الفطرة في صورة مشهد التساءل، ولا تساءل بين الإنسان وربه حال ذرّه، إلّا مـا أودعه الله فيه من اللغيب المـكنون، المسستكن
 فهو عرض للواقع الحق من التكوين الفطري للإنسان بصوورة التساءل والتقاول كما هي دأب القرآن في تجسيم الـحقائق البعيدة عن الإحساس، حيث يصورها بصورة المحسوس قولاً وسواه.

وقد وردت روايات حول الذذر وعالـمه متهافتة متضضادة مـع بعض، معارضة مع الآية، وبجنبها أقوال وآراء غريبة قلّما يقرب منها منطوق الآية. لذلك، ولكي نكون على بصيرة في مغزى الآية، علينا أن ننظر إلى
 (الذذره هي النمل، وليست الذرية! ولا نجد في القرآن كله إلّا (اذرةهل واذريةه"
 الخطأ في تفسير آية الذرية لفظياً ومعنوياً .

قد يشهد بعض بالآية أن هناك قبل خلق الإنسان له كيان الذر، وعالمه


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأهراف، الآية: IVI. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الروم، الآية: • •Y. } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 بمعرفهه ، وأشهدمم على أنفسم! ومذا التأويل - مع أن العقل يبطله ويحيله - مما يشهد =
$\qquad$
سائر مضـمونها يدلنا إلى أن تلك المقاولة المسـائلة ليست هي ظاهرها الواقع، بل هي من مسارح الحقيقة أن لو كانت هنالك مسائلة لكانت كما هيه، وهذه هي طريقة القرآن، الفريدة في تبين الحقائق، تصويرأ بصورة

 =

 كانوا عن ذلك لغانلين، أو يعتلروا بشرك آلبائهم، وأثهم نشألما يقتضي أن الآية لم تتناول ولد آدم
 شهادة العقول نمن حيث لا تخلو مذه اللنرية التي استخرج













 وصار ذلك عبثاً فيهاً يتعالى اله عنه . . . .
سورة نصلت، الآية: 11.
سورة يس، الآية: AY.

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عشر
 لَغَنِلِِسِ شركاءهم، ليست لتتكلم، وإنما هو قالها الحال.
وإن الكيان الإنساني ليرتعش من أعماقه حين يتحلى ذلك المشهد الرائع
 مابقة سابغة حيث يرى فطرته الذرية مصبوغة بها، فلماذا أنكرها بعد إلى

خلافها؟
ولأنها آية مسائلة اللذرية فلنجعللها في مسائلة حول مـا هي اللذرية
 من روايات وآراء.
 هو في موقف تربوي خاص، والهدف الأسمى والغاية القصوى هي التربية المحمدية اللدرب على السالكين إلى الله على ضوء التربية المحمدية عليه أفضل صـلاة
 التربوي الربوبي، وفي ظلاله العالمون على درجاتهم قبولاًا آم دركاتهم رداًّ،
 ظرف ظريف طريف لكـل تربية ربوبية أسمـاهـا وأسناهـا مـا اختص بـا به الرسول التربوية للناس وما يختارها اله للمختارين من عباده الصالحين. ذلك "وإذال هنا متعلقة بـ (اأذكر" ومـا أشبه، فليذكر محمد

$$
\begin{align*}
& \text { MQ، MA (1) } \\
& \text { سورة الروم، الآية: •r. } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 لوحدة ذلك الأخذ الفطري دونما تخلّف لأيّ منهم فيه. ولمكان وَرْتُكَ هِ خطاباً للنبي إلى نبوة في التفكير، فلنقف وراء ساحة النبوة القدسية بنبوة قدسية حتى
 غير من خوطب بها، إلا على من سذّ على نفسه منافذ المعرفة، أمن لم يبلغ بالغ الاستعداد كتفهمها .

وليس منا قصور دلالي، إنما هو تصور المستدل، غير البالغ مبلغ العلم القرآني، فعلى أهل القرآن، العائشين إياه معرفياً، أن يتدبرورا آياته الغامضة، فإنها وامضة مشرقة لمن استشرق منها .
 المغزى، لـخاصة الخطاب الموجه إلى أعرف العارفين (1) ولأن القرآن الـاني ككل - بيان للناس، إلا الخاص منه كمفاتيح سور وتأويلات أحكام غير





 (
湤

[الزلزلة: ؛-0] .

مذكورة في القرآن، فمسال تفهم خاصة الخطابات - كهذه - مفسوح لمن تدبر فيها حقه، مهما لا يصل إلى حاقها .

فكتاب التلوين : القرآن، هو ككتاب التكوين، هما للناس كافة بمختلف
 قلرها، لكلّ حسب سعيه وقلره.

ذلك، ومن آيات القرآن ما هي لائحة لمن يعرف لغة القرآن، وهي قدر الواجب من معرفة الشرعة، ومنها ما يـختص بالمـعصومين كتأويلات
 الاستعدادات والقابليات والفاعليات.

هُادَمَهِ لمّا يخلقوا عن آخرهم حتى يعنى هنا سابق الأخذ! .
إنه أخذ علمي في الصميم في حقل خلق الإنسان، أنه يخلق على طول الخط بهذه الفطرة التوحيدية، أخذاً ربانياً في العلم، يحذوه أخلذ في الخلق

دونما استناء.

زمان، بل هو صميم العلم منذ بده خلق هذا النوع.
ووأَذَذَه حكاية عن أحيلة خلق الإنسان بحصيلته التوحيدية الفطرية،





ظهره(1) - ذريتها؟؟ فما آدم نفسه مأخوذاً من ظهره شيء في هذه المعركة! .
 إلى يوم القيامة، نهم - فقط - أشهدوا على أنفسهم في هذه المسائلة دون
 أجمعين من ذرية آدم! ولم بكن بنوه الأوّلون مشركين ولا واحد منهم - مهما

 كاللنر نعرنهم وأرامم نفسه ولولا ذلك لم يعرن أحد ربه ورواه مثلد في التوحيد عن عمر بن أذينة من ومثله في فوالي اللثالي وتال
 .[Ivy



 يعملون تم مسح ظهره فاستغرج منه ذرية نفال خلقت مؤلاء للنار ويعمل أمل الثار يعملون

 استعملة بعمل أمل الثار حتى يموت على عمل من أممال أمل النار فيدخله الش النار أتول:

 بمخالفة القرآنّ .


 الجنة ومؤلاء ني النار فامل الجنة مبسرون لعمل أمل الجنة وأمل النار ميسرون لعمل أمل

الثاره أتول صدر الحثيث فتط يوانق الآية.


الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الحادي عشر



 بعامة المشركين، فيشمل الآباء كما الأبناء طول التاريخ الإنساني منذ البدا البداية حتى النهاية، دون خصوص الأبناء! ولا خصوص الآباء، بأولاد ليسوا بآباء لآخرين، فإنها حجة - لو صحت - لعامة المشركين.

تم ومن الآباء موحدون وأبناء منهم مشركون، كما منهم مشركون وأبناء منهم موحدون، أم مشرك من مشرك أو موحد من موحد! وما من أبناء إلّا إلا
 بأولاد ليسوا بآباء لآخرين، فإنّها حجة - لو صست - لعامة المشركين.
 ذريته إلى يوم القيامة دونما استيناء.

 آباءهـم؟ فكـلكك الأمر إضافة إلى أن الآباء لـيسوا بـرية!، وإلى سائر المحاظير المشار إليها من ذي قبل • إنهم هـم أنفسهـم إضافة لهـم إلى أنفسهـم كـما ذريتهم في الفلـك



سورة الأعران، الآيات: • 11 - IVQ





ذلك الأخذ كائنين بظهورهم، فليس - إذاً - في كون قبل كونهم. وترى إذا (من ذريتهم" هـم من أنفسهم بأرواحهـم وأجسادهـم كمـا هـم بعد خلقهم؟ وليسوا هم هكذا ذرية لأنفسهم! وإنما هو كون لهم إم قبل كونهم

 تقدم الثشيء على نفسه! !
نم من هذا اللني يذكر ذلك التساءل وحتى أفضل المؤمنين فضـلا عن

 والأبناء في الطول التأريخي الإنساني، فلا حجة إذا للمشركين منهم لو لا



 المـربع في كلمات الآية: الأربع ضظهورهم - ذريتهم - أشهـدهم - على ألى أنفسهم" دليل الحياة العقلية هنالك حينذالك! ولا يرجع ضـا الجسم الإنساني إلا اعتبارأ بروحه الكائن فيه، أو كان أم سوف يكون. أم هي ذرية الأبدان: „االنطفل مع أرواح تعقل وتشهد؟ ولا تسمى هذه المجموعة ذرية بل هي الآباء الأصول وهم الذرية الفروع.


 لما ليست بحجة على أية حال، إذ لا يذكره أحد من بني آدم حتى ألمّ أفضل المؤمنين فضهاٌ عن المشركين! .
 بخلق الأرواح قبل الأجساد ضرب الحائط!.
 ذريات الأجسام وأهولهـا، كذلك الفِطِر هي ذريات الأرواح وأصـولها،
 فهي الأصيل الأوّل من بعدي الإنسان الأصيلين الجذريين، فللجسم بعد

 بالفطرة أن يعنيها (هم") هنا وهناك .

فما لم يشهدوا على أنفسَهم فيعرفوها، لا يصح أن يُشهدوا على ألى أنفسهم فيعترفوا بحكم فطرتها ف (امن عرف نفسه فقد عرف ربه ربهل فليعرف الإنسان نفسه بفطرته ليعرف على غرارها ربّه، فإن معرفة النفس أقرب ما ما يعرفه



والسؤال: ألست بربكم - تقديري أن جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه وذلك السؤال نفسي وخارجي، فلو تعنت الإنسان في الإجابة الصسيحة عن


 فقد أخذ اله فطرة كل إنسان وهناك الإشهاد والمسائلة؟ وكيف تؤخذ الفطرة التي فطر الناس عليها قبل خلق الناس برو وجسم، والفطرة هي أعمق أعماق الروح، وقد خلقت الأرواح بأعما قها بعد الأجساد كما تقوله آية الإنشاء؟
وترى (امن) هنا تبعيضية تعني أن المأخوذ هنا هو البعض من بني آدمه،



أم مي نشوية تعني نشوء ذلك الأخذ من منشٌا بني آدم تم المأخوذ هو
 أم هي بيانية تبين المأخوذ انه ليس بني آدم من كل منهم كله، وإنما هو ورا ولين



 الحق مسائلة ماضية - بل هي تقلديرية أنه إذا سئل أجاب

حاق ذاته على قول وإئهِ
وجوابآ عن سؤال : لماذا هذا التعبير الغامض عن حـو مذكورة في آية الفطرة ببساطة؟
(1) سورة الروم، الآية: •r.

نقول: آية الفطرة تتحدث عن أصالتها وبسالتها في أحكامها، وآية اللنرية تبين مكان الفطرة بمكانتها، أنها ذرية الروح وأصله وأثافيّه، ولأن المشخاطب فيها أولاً هو الرسول

بذلك الجمال.

 متنجاوبان يتحدثان عن أصل كيان الإنسان وأثافيّه.
 ولا أجسادهم في جزء ولا كلٍ، والفطرة من كل إنسان هي أصله الأصيل،

 الش اله
 وفيه المؤمن والكا





 اله



 أتول: ورؤيتهم تبل القيامة مي رؤية المعرفة الفطرية دون روية المقاولة المشافهة وقد تكون

للمنافقين أكتر!
$\qquad$
 فالإشهاد والمسائلة لا تعنيان إلاّ قضية اللطرة لبني آدم على طول الخط دون زمن خاص واحد، بل بمستمر زمن الخلقة لذلك النوع الإنساني، وكما





 إجابة في قوله باللسان.

فقد تعني وإذذا كل زمن خُلِق ويُخلَق فيه من بني آدم، وهو مئلث الزمان
 النظير لما يفعله تعالى ببني آدم حين يخلقهـم، أنه يتبنى العصـمة في أعمق أعماق كيان الإنسان كإنسان، والأفعال الماضية هنا تشمل مئلث: زمن



 تصوير فني عما قدر في ذات الإنسان بصورة المسائلة وليس بها .
(1) سورة الووم، الآية: •r.

$$
\text { (r) سورة نصلت، الآلية: } 11 \text {. }
$$

(Y) سورة يس، الآية: Ar.

 ستار، فعرفوها دون غبار، فأثهدوا على أنفسهم بحكم الفطرة الفـرة أنه تعالى




 خلقه أخذهم يوم أخذ الميياق هكذا وقبض يده|(r) فالأخذ هو الأخذ الصنع =

${ }^{(r 17}$ ح







تبل خلتَي يسـى النر .
 قالوا بالستته؟


تهكم ني ذاتها بتوحيد آشا .

وني تغسير القمي عن أيي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكاذ عن أبي عبد اله

 [الأمرَان: IVY]

سiV $\quad$ سورة الأعران، الآيات: •IVQ-IV
الحجة، فهم في قبضتّه فطرياً بميثاقهم دون تلفّت عنه ولا تفلّت إلّا من ظلم
نفسه.
重 وخز، وأين أخذ من أخذ؟! وهذه مي الحجة الوحيدة الذاتية، غير الوهيدة على أية حال، تقطع أية عاذرة في الأنفس والآفاق، ومن الأولى الغفى الغفلة

الذاتية الفطرية للنفس :
 العاذرة تعلر صـاحبها في غفلة عقلية، فتغافلا عن تذكيرات الرسالات الإلهية، وأما اليقظة الفطرية فصا صاحبها غير معذور وإن لم يعقل، مهما كانت

الحجة عليه قدر حكم الفطرة.
فما لم يتزود الإنسان في أعماق ذاته بحجة التوحيد، المـعصومة، والعقول ليست معصـومة ولا - بأحرى - عاصـمة دون أخطاء، والشرعة الإلهية لا تقبل إلاّا بحجة معصـومة، فالإنسان معذور في ترك الشُرعة، وله
 لم يكتب في ذواتنا كلمة التوحيد. ومن الثانية عامل التربية، فلولا الفطرة المفطورة على التوحيد، فلمن يشرك بالله، خاويا عن حجة ذاتية، عائشٔاً في جو الشرك، في تربية شركية بين الآباء، أم أي مجتمـع شركي، إن له عذراً في إشراكه بالها ، لقصوره

الذاتي، والواقع الخارجي•
ولا يقطع الأعذار الأنفسية والآفاقية، إلّا حجة ذاتية فطرية، وهي الدين


 لها ولا تبديل، قاطعة كل عذر إلاّ الجنون، أماذا من قصور دون تقصير، فالفطرة بنفسها ليست حجة كاملة ما لم يساندها العقل فيستند إليها، نم الشرعة الإلهية تتبنى العقول كوسائط والفطر كأصول، وهنالك تتم الحجة

صصيح أن العقل الإنساني حجة رسمية راسمة لتكاليف الشرعة، حاسمة
 قدر تمييزه مهما لم يكن كتكليف العاقل، فإذا كانت الدوا


فبأحرى الإنسان سفيهاً أو مجنوناً أو قاصراً أن يكون مسؤولاً قدر تمييزه، وكما (إن الها يداق العباد في الحساب يوم القيامة على قدر عقولهم" كذلك الدقة في الـحساب للدواب وغير الـعقلاء من الإنسان على قدر
 يرّجْعُوثِ إليها بادئين بآيات الفطرة، حيث تتبنى الإنسانية كأول خطوة. ذلك هو التجاوب المفهوم بين آيتي الفطرة والذرية، فإذا كانت الثانية متشابهة فالأولى المشرقة بنسبتها تفسرها، ونصدق فيها فيها تفسير الروايات
 المشكوك إلى قائله دون رد ولا قبول.

[^0]وذلك هو العهد الأول، المعهود في الفطرة، حيث يندّد بهم الهل في

 إلّا عهد الفطرة، حيث المجانين والعائشين في الفترة والقصّر خارجون عن عهد الشرعة، ثابتآ فيهم عهد الفطرة.
 عهد لزام الفطرة، هو حزام مـارم لذوي الفطرة، لا يعلرون في إشراكهم
 اكتفى به(r) وكفى بحكم الفطرة حجة.

ذلك هو التفسير المفهوم لآلية المقبول لدى العقول، وهو القدر المتيقن بما تعنيه، مهما روي بجنبه عالم آخر هو الآخر يسمى اللذر لا نعرف معناها ومغزاهها(8) إلّا البعض مما تضاد الآية، والواقع المعقول بحق القبول.



$$
\begin{align*}
& \text { سورة يس، الآيتان: •71، الا }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأمراف، الآية: الY، }
\end{align*}
$$

قد مضى حديث أخيراً تحت الرقم (1) حول مول موامش تفسير اللنر بالفطرة وفي تفسير العياشي

 ومكنا وقبض بيده .
 جعفر بن محمد
 والآخرين وأنضل الأنبياء والمرسلين. سورة النساء، الآية: ^ع.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عثر
فبأحرى لا يغفر أن ينكر إذا لا يغفر أن يشرك به، وما دون ذلك هي كافة المعاصي دون الشرك، يغفرها على شـلـا به ليس في حياة التكليف، إنما هو من مات على الشرك. لا يغفر أن يشرك به لأنه خلاف حكم الفطرة من زاوية، وخلاف حكـم العقل من أخرى، حيث التصديق بوجود الإله الخالثق والإشراك به به في شألأن من شؤون الألوهية لخلق من خلقه، إنه تسوية برب العالمين وذلك مو الضـلال
 إذا ترك عبودية اله إلى عبودية غير اله، فإنه أظلم من تلك التسوية الظالمة الضالة ما أظلمه.
$\qquad$







 ثان، فيتكامل قدر معطياته ومساعيه .

- Y


سY| سورة الأعران، الآيات: • IVQ - IV
 والملحدين على مدار الزمن، لاختصاص هذه القولة بالمنحرفين عن توحيد الله، اعتذاراً بالغفلة القاصرة.
 فإنها تختص بقسم من المشركين وهم اللنين لهم آباء مشركون فهـم أولاء وَأْزِيِّةُ

 الميياق على فطرهم بما فطرها على معرفته بتوحيده .
 لأنفسهم" شاهد لا مرد له أن القصد من ذلك هو الإشهاد "اعلى") احتجاجاً
 فالفطرة التوحيدية - إذاً - حجة ناظرة حاضبرة ربانية في أعمق أعماق الروح، ليست لتنفصل عن الإنسان أيّآ كان، فهو بين غافل عنها تقصيراً :
 المقصرة، أو ذاكر لها بدرجاته، فمؤمن باله .
 التكليف أم مجنوناّ، وإن كان الله لا يعذب غير المكلفين رحمة منه. فالفطرة الحاضهرة مـع الإنسان ما هو كائن على أية حال، هي الحجة
 داخليتين، لا يقبل أي عذر بعدهما أبداً . فمهما غفل الإنسان أو تغافل عما سواه وعمن سواه، ليس ليغفل عن نفسه الأصيلة وهي فطرته، إلا تغافلاً مقصراً يخسر فيه نفسه فيخسر كل

رجعة أخرى إلى آية الذر في ملاحظات:
1 - آية الفطرة تعم الناس من آدم وبنيه، فكيف اختصت آلئ آلية النرية بنبني آدم، والفطرة هي الفطرة والميياق هو الميثاق؟ والآيتان تعنيان عهداً واحداًّ؟
 رائجة؟ أو أن آدم نفسه استثنى في ذلك المسسرح حيث الحّجّة الثانية وأَّو


 حجة الفطرة، غير قائمة بعد ما عهد الله إليه مهما نسى حين عصى : وُوَلَقَد

وأما بنو آدم ككل" فليسوا مـمن يوحى إليه حتى يكون له عهـد - غير

Y
 جوابه أن هناك حذفاً - ك. حذراً أن تقولوا - لئلا تقولوا وأثباهه، لأنه معلوم بقرينة المقام
 ويتساءلون، فالتعبير الصحيح "اوإذ خلق ربك الإنسان ذرا قبل كونه الآنل"
 حتى يكون له بنون، وكذلك نسله وَبَفِّ هآدَمَهِ حتى تكون لهم ظهور فذرية،

مما بدل على أن الأخل كان ضـمن تناسل آدم وبنيه، فهو إذا بعد كون كونهم الحالي دون كيان ذري قبل كونهمّ، فإنه كيان دون تناسل كما في الخلق






أجل إن كانت روايات الذر هذه تعني غير ما تعنيه الآية، دون صلة تفسيرية لها، نقد تقبل فيما يعقل ولا يطارد الضرورة القرآنية أم أية ضرورة، ولكن الأكثرية الساحقة منها تظهر في مظهر التفسير لآية الذر، فلا مجال اللا

لتصديقها أو ترد إلى قائليها
ع - ترى وما مو الداعي لهكذا تعابير متشابهة في أفصح بيان وأبلغه حتى يختلف في تفسيرها الناظرون؟


 المعاني فمتشابهة، وقرب القريبين إليها على درجاتهم فمحكمة، وقد تنحصر المتشابهات في أسماء الله وصفاته وأفعاله المشتركة الاستعمال الـال لفظياً بينه
 المجاميل إلى الحخالق سبحانه، فلا بد من تجريدها عن المعاني الـخلقية، كما لا بد من تجريد المستعملة في الخلق عن المعاني الخالقية كلفظ الخالق
 المعنيون بها المـخاطبون، لذلك صيغت آية الفطرة بصيغة المسائلة، وفي

 الأخرى في توضيح الأولى كما بينا، واله أعلم بما يعنيه وليس علينا ولا لنا إلّا الإمعان في القرآن لتتروى من معين معانيه.




## 



 الروح، وقد يزول بالجنون، ولكن الفطرة الإنسانية ليست لتزول، فهي ما به الإنسان إنسان وما أثبه من نفسياته، ومهـما زال عن الإنسان أي شيء مري منه ليست لتزول عنه الفطرة الإنسانية.

ولأن المـعرفة الربانية الصـالحة ليست إلا بذريعة العصمة الربانية، فالمعرفة الفطرية الخالصة هي الصالحة، وسائر المعرفة كاللة فالسة مهما

$$
\begin{align*}
& \text { Yo المصلر م تدر المر } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المؤمنون، الآية: عا } 1 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

كانت لا عقل العقلاء، إلّا إذا تبنى في معرفته فطرته الخالصة غير المحجوبة بأي حجاب، وهنا يعرف المعني من قوله ربه" حيث المعروف من النفس، الذي يعرف به الرب ليس إلا أنفس أبعاد

 فطالما العقل - فضـلاٌ عن الحس - قد يخطأ حتى في المستقلات العقلية، فضلاْ عن غيرها، ليست الفطرة لتخطئ في المستقلات الفـلا الفطرية، فهي كنز للعقل يتبناها في سلوكه إلى الله، مستيراً من شرعة الله في تعاليه. فقد يرسم هندسة الإنسانية الصالحة مثللث الفطرة والعقلية والشرعة، فالعقلية الصالحة هي الوسيطة بين الفطرة كأمل الدين وأثافيّه، وبين الشرعة كتكملة له، فالعقل المستفيد بين مستفادين معصومين تكويناً هو الفطرة



 جناحان للطائر القدسي الإنساني براحلة العقل وزاد الفطرة والشرعة، اولا ينبئك مثل خيبراله .

ذلك، فمن (اعرف نفسهله هكذا (فقد عرف ربه) قدر المقدور والمقدلر من مـالح السلوك إلى الله، ومن لم يعرف نفسه لم يعرف ربه ولا سواه،


 , وr سورة الروم، الآية: •r.

حيث الجاهل بنفسه هو أجهل بغيره دون ريب، فمن ضل عن نفسه فقد ضل
عن ربه ومربوبيه، فهو ضال عن الحياة الإنسانية عن بكرتها . ذلك، فسائر الطرق المـختلقة المـختلفة، فلسفية وعرفانية أمّاهيه، غير طريق الفطرة بالعقلية الصـالحة والشرعة الربانية، هي طرق ملتوية غير معصومة مهما كانت صـالحة غير مدخولة، حيث التغاضي عن الصا الفطرة كأصل تكويني معصوم، مع التغاضي عن الشرعة كأصل تشريعي معصوم، إنه تغاض مذموم مأثوم، ولا بد في سبيل معرفة الله من زاد معصوم هو الفطرة، الفي وراحلة معصومة هي الشُرعة، حتى يسلك سالك العقل سبيله الصالحة وصراطه المستقيم اللى اله.

ولا بد في ذلك السلوك من سلبيات وليجابيات، سلباً للغشاوات عن
 الفطرة إحكاماً لأحكام العقل، ولِيجاباً للتعقل في استنباط الأحكام الفـام الفطرية، وإيجاباً للشرعة تكملة للأحكام الفطرية والعقلية في مستقلاتها، وإبداعاًا في غير المستقلات فطرية وعقلية.

ذلك، ولو كانت معرفة اله بدرجاتها بحاجة إلى مقدمات منطقية وفلسفية وعرفانية وعلمية مصطلحة، لكانت منحصرة في الأخصائيين في هنه اللصـلاحات، وهي في نفس الوقت غير معصصومة عن الأخطاء قاصـرة فـر


 مستزيدة في هذه السبيل بزائد التعقل فالمعرفة والعمل الصالح الصـر ومهما كان الإنسان قاصراً في سائر القوات المدركة بتقصير أو قصور؛ ليس هو قاصراً في فطرته، فمهما عاند في تكذيب آيات اله آفاقية وأنفسية،
$\qquad$
فليس له أن يعاند فطرته حين تظهر دون إختياره عند ما تنقطع كافة الأسباب الحيوية التي يعتمد عليها، حيث الذات الإنساني تتعلق بنقطة مجهولة النـئ مرموزة وهي نقطة الربوبية، وهنا يفحم الناكر لوجود الله ووحدانيته بكلمته الفططرة


مقاولة لفظية.
ولأنه لا يقدر الإنسان إلا على حجة بالغة إلهية ذاتية معصومة تبلغ به إلى حجته الشرعية، لنلك فطره على فطرته المعصـومة في حدود أحكامها حيث لا تخطأ فيها إذا ظلت دون حجاب، دونما إذا ضلت بحجاب. إذاً فللّه الحجة البالغة على الإنسان أياً كان وأيان، وطالمـا يتغافل
 آيات الله البينات آفاقية وأنفسية، وحتى الفطرة حيث تحجب بـا بحجاباتها فليس في وقت من الأوقات فاضيا عن هذه الحججة الفائضة، فقد يبرزها اله
 الأسباب التي كان يعتمد عليها، فهنا لك يـجد ربه وجدانان في أعمق أعماق
 ولما اكتملت الحجة الأنفسية والآفاقية لتوحيد الله، فلا عاذرة للإنسان



غفلة مقصرة قاصدة، وليست قاصرة ذاتية.
 الإشرالك بآباء وسوامـم، لا يعذر اتباع الذرية، التاركة لذواتها، التابعة لما . يضادها . ذلك، وكافة التذكيرات الأهيلة القرآنية تعني - فيما تعنيه - الذكرى

الفطرية، المغشوة بغشاوات الأهواء الطائشة، فما دامت الفطرة خاملة غائبة فإنسانية الإنسان ككل" هي غائبة، لأنها أصل الدين الـحنيف، أمام كل جنيف.

ذلك، فدين الفطرة - كأصل - هو الذي يدان به للسالك إلى الهه، دون دين الفلسفة والعرفان وما أشبه، إذ لا عصمة فيها بما فيها منا من تقصيرات وقصورات فتضـادات وتناقضات، وأنها - ولو كانت صـحيحة صالـانحة للسالك إلى اله، لا تعم كافة المكلفين.

فالفلسفة التي تتبنى المنطق العلمي نجدها ببنائها خالطاً غالطاً، فأثافيّها اللمنطق العلمي - دون المنطق الفطري المؤيد بالكتاب والسنة - نجد فيه
 استخرجها عيلم نحرير وعلامة كبير كان في سلك الفلاسفة المنطقيين والعرفاء الرسميين، نم أصبح من أكبر المعارضين لذلك الثالوث!(1)

إنه أستاذنا الأقدم بحر المعارف الربانة، المتحقّق بحقيةة من المعرفة الشهودية المغغور لـ له
 ننقله عنه بتصليهات اددية واختصاراً: اختلفوا في:
ا - أن المنطق علم أم لا كما في منطق الإشارات.
 r ع - - نم ني أنم من الأصول أو الفروع: (منطق الشفاءه). ه - وفي موضوعه مل هو الألفاظ من حيت دلالتها على معانيها؟؟أم مو نفس المعاني المدلولة بها؟ (شرح المطالع). 7 - وفي موضوهد ومو التصديق هل مو الحكم؟ أو ملازم لـ؟ أو مركب من أمور أريعة؟ أو

 V
= ما من مسالة من مسائل المنطق إلآلا ولها دخل في العصيمة من اللخطا، إلما قريباً أو بعيداً ولان

في مسائله معركة متضادة الآراء فلا عصمة فيها البداً .
1 - وفي أن اكتساب المجهو لات التصورية بل والتصديقية مل مو ممكن أو ممتنع وأول ولا من من أبدى مذا السؤال مو المائنه وتد عرضه على سقراط ولها وله في مذا الما المقام إشكالالان ذكرمهما
 الإشراق في أواخر الضابط السابع، وأجاب عن الأول بما يرجع محصله إلى أن :
 أن يكوذ جميع الأثياء معلومة لنا مع عدم اتجاه عقولنا إليها، وذلك بيّن الاستهالة فكالة بكم بين كلامه وكلام الصور من المناتضية.





 تابعة للإرادة كما تال الشيخ واتباهـ - ولذا لم يعتبروا فيه الحيبية في تعريف الدلالاتلات - أم
 تعاريفها في صورة الاشتراك اللفظي، ثم إنه يعلم مراد الثيغ من الدلالة مل مي التصديقية أو

التصورية؟
| 1 - وفي حقيقة الدلالة الالتزامية أن اللزوم اللهني كما الخارجي هل يعتبر فيها أم لا؟


 المطالع وشارح حكمة الإشراق، وقد ذمب كثير من المتأخرين إلى الإمتبار نخالفوا الثـوا الثيخ الإشراتي في النبة بين المطابقة والالتزام، وكذا بين التضمن والالتزام كما مي مشهورة وr - وأن الدلالة الالتزامية مل مي مهجورة - فقط - في الحدود التامة؟ أم وفي كلّ الحدود
 الإرشاد: والحق فيه أن الالتزام في جواب ما مو وما يجري مجراه من الحدود التامة، لا =
=







 متساويين، وفي أن نتيض الأمم المطلق أخصى مطلقاً ألما 18 - واختلفوا في تعريف الكلي الطبيعي النذي مو معروض للمنطقي، والثيخ عزّنه بما ينا في كلام المشهور (راجع شرح المطالع مند نتله كلام الثيخ في مذا الباب) نما أشكيل في انحصار تقسيم الكلي الثى الكليات الخفس إشكالات ست، في النّ المقسم مل هو الكلبي الفرد أو لا؟

10 - وني أن تعريف الجنس هل مو حدّ له أم رسم؟ فالشيخيخ والإمام الرازي وشارح المطالع



 تعرض الشيغ كلا الوممين (راجع الإشارات). كما وذمب جمع منهم إلى أن كلّ ذاتي أمم يكون دالا على المامية كاليا الحساس بالئلنبة إلى
 الالتزامية مهجورة في الحلود التامة دون غيرها، وتد عرفت أنه كان مختلفاً فيه بين المحقق والثنيخ وحاحب المحاكمات.

 الثـيخ الرئيس إلى كرفرريوس صاحب إيسافوجي كما في الإشارات) .

 11 - وني علانم الذاتي وخواحه بأنها ثلاثة كما ذمب إليه جمع من المنطقين وقالوا: كلما =
$=$ إليه الثيخ وأتباعه، ورد عليهم بوجود اللوازم البينة التي يمتنع رفعها في اللمهن 19 ا - وأن امتناع سلب الناتي عن صاحبها مل مو على تقدير إخطار المامية والذلذاتي كليهما
 إخطار الذاتي فب؟ كما ذهب إليه جمع كير من المنطقيين، وتال شارح المطالُ : كم فرق بين

التولين!

 موارد الأجناس المتوسطة كما مو مذمب الثنيخ، وانتصر المققق الطوسي في الإلشارات لأرسطو، ولنلك تبعه في مسلكه في جورمر النضيد.


 المساوات ليست مشروطة في مطلق التعريف، بل في التيا التعريف التام. r هظيماً، نصار تقسبم التعريف إلى الأربعة عند الظامريين تقـيبماً مخالفاً لما مو عند

 الثاتصان عند بعض فير حد ولا رسم مند الآنرين. س


 Y६
 متأخري المنطقين ملى ما تال حاحب المحاكمات، وعدم جواز التركب كما ذمب إليه الثنيخ والمحقق .
Y0 - وفي أن مناط الفصلية مل مو التميّز عن جميع المشاركات؟ كما يظهر من الثيخ والمحقق، أو عن بعضها؟ كما ذمب إليه حاحب المهاكمات وجمع كثير (راجع الإشارات

والمـحاكمات)

Y =

















 المعنى اضطراراً، كتعريف الأمور بالثيء الذي الئي أي الجسم النّي - عرضه السواد (و مناك كلام لطفـ عن الثيخ فليراجع إلى ذلك الهامشر) الها








=
 أواخر الضابط الأول من المقالة الثانية) .


 واخطربت الكلمة في ان الممكنة العامة مل مي من الموجّهات أم ليست بقضية أهالا (الدصـر)



 الثالث: كتر الخبط نيها، يعني من المشائين.
 كرن العدم رابطلًا في الأمور العامة من الأسفار .
 كونه متتع الوجود (راجع شرح المطالع) وتال الثنيخ في الإشارات: الالسؤال اللني يهول به
 الاسم - انتهى .
أتول: مذه خاية مدارك بعض المنطقين، فكيف الاطمئناذ بضوابطهم وتوامدمم؟؟
 ضروري (راجع شرح الإشارات ني الضرورة والنير الدوام).
 إليه صاحب المطالع في الفصل الـسادس من مباحت التصليديقات.

 أم لا، بل يجوز الإرجاع؟ كما مله الفارابي والإمام الرازي (راجع شرح الإشارات

ع ع - وني أن الوحدات الثمانية مل تكفي في تحقق التناتض؟ كـي كما عليه جمهورهم ومحققومم كالثنيخ الرئس والمحقق الطوسي وأثبامهما، أم لا، بل تحتاج إلى وحدة الحمل ذاتياً =
= Y0 - وفي انه مل يعتبر ني تناتض المحصورات الاختلان في الكمّ؟ كما عليه مشهور
 مين القضية الموجبة؟ كما ملي شيخ الإشراق وشارح حكمة العين والصدر، فيكون نقيض

 وكذلك العكس، بل مما لازماً النقيض، والشيخ وانباهـ جعلوما نتيضاً صريحاً، مع انـ
 وا واتباه،، وشنّع ني الإشارات بقوله : إن الناس تد أنتوا على سيل التحريف وقلة التأمل ألان



 الطريق إلى طلب الحق. الفV -rV - وفي أن عقد الوضع في الثضاء هل هل مو بالفعل؟ كما عليه الثيخ، أو بالإمكاذ؟ كما عليه







 مذمب الشيخ وشنّعوا عليه، حيث أخذ عقد الوضع بالفعل، ولكن في مقام ترتيب الألاحكام
 الشيخ بتكلّف تم قال: ويلوح في كلام الثيخ اضطراب وتشويش، ، وذمب صاحبا المبا المطالع
 الخاصتين إلى عامتين مع تيد اللّالدوام في البعض، ومذا المسلك كما ترى مذمب متوسط ين
=





 فياساً مؤلفاً في انعكاس السالبة الكلية كنفسا (راجع مامش حكمة الإلشراق)
 يكون جميع العكوس مع أصولها ضورويات بتأنة كلية، سواء أكان الأصل موجبا آلما الم سالبآ، كلياً او جزيناً، مطلقا أو موجها، وقد نسب الجمهور إلى الخبط ني انعكاس الضروريات

الموجبة.
-ع - واختلفوا في لزوم تكرار الوسط بتمامه بلا زيادة ولا نقصان في القياس . كا كما مليه
 كما مليه المحقق الطوسي والصدر، أو أن التكرار لبس بلازم أبداً كما عليه شارح المطالع الما الما
 واملم أن قد أورد أبو سعيد أبو الخير إيراداً على الثـكل الأول بانه دوري، ومو صعب الانححلال عند الفططن بمقصوده.
 كبراه، ولنلك زاد المحقق الطرسي في تعريف القياس قيد البعينها دفعاً لّهنا الشيك.



 أو تتج كما مو مذمب الثيخ والمققق وأتباعها، واحتجوا عليه بالخلق، وأجاب المانعانون

## من حجتهم.

Y
 الع - ومذا الاختلان نشا من اختلاف آخر بينهم مو أنهم اختلفوا في آن النتيجة في مذا الشكل مل تتع أحسن المقلدتين ني الكم والكيف والجهة جميعأ كما عليه جمع منهم؟ =
= والمحقق في الإشارات وشرحي؟ § الثشيخ إلى حدم إنتاجه وخالفه حاحب المطالع الما وشارحه . 0 § - وفي قياسية القياس الشرطي المؤلف من متصلتين اتفاقتين، فمنع بعضهم قياسيته، وآخر عذه قياساً مفيداً. 7 7 - وفي أن القياس المركب من الحملية والمتصلة لا يتتج، كما عليه جماعة من متأخري قلمائهم، أو ينتج، كما مليه المحتقون ان الم عV - وفي أن الضهروب المنتجة في الشكل الرابع هل هي خمسة أو تمانية، وأوّل من عثر على مذه الثلالة الزائدة هو أثير الدين المفضل الميل الأبهري. §^ - وفي شروط إنتاج الشكل الثاني بأنه يجب الاختتلان في الكمه، ولو لم يكن حكم
 المحققون؟ ونبه على ذلك في شرح الإشارات .
 أي المركب من المتصلة والحملية، فأشترط الشيخ وأتبامه إيجاباب الـحملية، ولم يشترط

 فاشترط الثيخ وجوب موانفة الحملية لمقدم المتصلة في الكيف، ولم يشترطها صاحب المطالُ وشارحه

 وشارحه بإنتاجهما سواء أكانت صغرى أو كبرى .
 الكلية المشاركة التالي كما علي صاحب المطالع وشارحي؟ أ لا تنتج كما عليه الشيخ




 الثوافق بينهما في الْصدت (راجع شرح المطالع أواسط الفصل الثاني من التصليقات).

ع = نسبة محمولية المحمول إلى الموضوع ويثمر نمراً عظيماً في الموجبات، حيث إن الن الجهة مئ
 للمحمول إنما مي بالوجوب، وتد ين في شي شرح المطالع تغاير النـبـ

 فلا شبهة بعد شروق الحق المين . هه - وني ان كلّ متصلتين توانتقا في المقدم والكم وتخالفتا في الكيف وتنا وتناتضاً في التالي،
 كما عليه متأخرومم؟ (راجع جومر النضيد في بيان أقسام المتصلة والمنفصلة في أوّل مبحث

التضضايا).
وه - وني اختصاص الشرطيات بالقياس الاستثائي، والحمليات بالقياس الاتتراني وعدم وجود تياس اقتراني شرطي كما مليه عامة الجمهور قبل الثيخ؟ وعلئ وليه ورود التعليم الأول أم





 تطلب من شرح المطالب.
 (راجع الإشارات وشرح المطالع ونعليقات حكمة الإشراق في اليحصورات) . - 7 - وفي اتتضاء الموجبات وجود الموضوع وإن كانت معدولة، دون السوالب إن إن كانت



 والرابع من الثشكل الأول (راجع شرح المطالع).
 الباري واجتماع النقفضين والمعلوم المطلق، ولهذا لجا بعضهم إلى تصوير تضبية أخرى =
=
ثم إن الفرقة الأولى - أي الثيخ وأتباعه - الثقائلين باقتضاء الموجبات
 يكون في الشخصيات والمحصورات كلتههما ، كالشيخ الرئيس والصحدر وجمع من المحققين، وفرةة أخرى ذمبت إلى انحصصار التمايز في خحصوص الشخصيات دون الميحصورات لاشتمالها ملى عقد وخع هو في توة قضية إيجابية حملية بخلاف الشُخصيات لعدم وجود عقد الوضع كالثيخ الإشراقي ومن تبعه . وهنالك وقع الاختلان بينه وبين الصلدر في حقيقة عقد الوضع بأنه ما هو؟ (راجع الضيابط السادس من المقالة الثانية من حكمة الإشراق عند قوله : وها منا دقيقة إشراقية) .


 لثاليه (راجع شرح المطالع مند بيان المعدومات). צ فهم التعليم الأول، ومن هذا الاختتلاف يختلف شرائط إنتاج قياس الـخلف فيعسر الأمر في في إنتاج الضروبب المنتجة من الأشكال الثلاثلة، إذ عمدة الدليل في تمييز المنتج منها عن فيره مو الخلف (راجع تعليقات حكمة الإشراق لدى بيان قياس الـخلف) .





 كتابه : (الجمع بين الرأين) أ لا بل تنحصر حجيتها في المحسوسات فتط كما عليه اللشيخان والصندر والمحقق الطوسي
 مو لازم المذهب الثاني؟ أو مدم وجوبه بحيث يمكن إفادته رأياً كلياً كما مو لازم المذهب

الا - وفي الن العلم الحاصل بالمتواترات نظرية كما ذهب إليه قوم على ما في جومر النضيد،

ذلك المنطق العلمي الرسمي كمقدمة ضرورية لهذه الفلسفة، فضلاّ عن نفسها التي فيها مغالطات ومخخالطات، ولا بد للسالك إلى الله من زاد معصوم وراحلة معصومة لكي تكون عاصمة، وليست إلّا راحلة العقل السليم بزاد الفطرة السليمة، استضاءة من الشرعة الربانية، دون أية حاجة للورود في لجج المنطقيات والفلسفيات والعرفانيات المصيطلحة الحائدة عن الصراط المستقيم والطريق القويم. هذا! ف:

و أكتر سعي العالمين ضـلال
فبادوا جميعاً مسرعين وزاليوا
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا(1)

نـهايـة أقـدام الـعقـول عقـال وكم قد رأينا من رجال ودولة ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا فمن أسس الفلسفة تلازم العلة والمعلول، ولأنهم يعتبرون الله علة
" 77 - وفي تمايز برهان اتلّم عن برمان الإنّ، فقد ذمب الثيخ الرئيس والثيخ الإشراقي







 المسالة من نحول الحكمة والمنطق وأساطينهما .

 مسلك الفلاسفة. (1) ينسب الميدي شارح مداية المفضل الأبهري في شرحه على الديوان المنسوب إلى أمير


يقولون بأزلية وأبدية الـخلق لكونه معلولاً له تعالم، والعلـة هي والدي المعلول، واله سبحانه لم يلد ولم يولد، فهو خالق بالإرادة وليس والدآ دلد دون إرادة كما هو قضية العلية المص.لطلحة. ومنها مسانـخة العلة والمعلول، إذا فهناك مسانـخة ذاتية بين الخخالق والمـخلوق، وهذا من أسس القول بوحدة حقيقة الوجود وإنما الاختلاف

بالمراتب.
ومنها أن الواحد لا يصد منه إلا واحد، فليس معلول الله عندهم إلّا واحد هو العقل الأوّل، تُم هو الـخالق لسائر الخلق، ووحدة العقل الأول
 عندهم عن خلق سائر الخلق .

 والسنة، وكما تجد المفاصلة التامة بينهما بطيات الآيات في حقول معرفة اله في هذا الفرقان.
 آَلْنَإِينَ


 النظير في القرآن كله، وقد ورد في مسرحه روايات متهافتة تحمل في في الأكثّر خرافات غريبة: - شرقية أو غربية - تفرض علينا تعمقا أنيقا في نص الآية ليسهل لنا الرد والقبول واله المستعان. ترى من هو صـاحب المسرح؟ وما هي الآيات التي أوتيها؟ وكيف

انسلخ منها؟ ولا تؤتى الآيات المعجززات إلاّا أهلوها الصـالحون لهـا! .
إنه حسب روايات عدة (ابلعم بن باعورا من بني إسرائيل، أم سواه(1) ولم بكن نبياً ولا وصياً خلاف ما قد بروى، حيث العصـمـة ولا سيمـا الرسالية اصطفاء واجتباء، وكيف يصطفى ويجتبى من هو من الغاو الـاوين


 جهل هنا موضع رسالته؟


 واللذين يعملون لها كما هيه، ليست إلاّلا ميه.

فسواء أكانت ؤَاكِينِّاَهِ آية استجابة الدعوة كما يروى؟ وهي آية واحدة!






 وهو مثل ضربه. أتول: مذا الحمار مور كالحمار النذي اختلق مذه الرواية المخّلةّ للناظر إليها كان اله مجبر في

سورة الانعام، الآية: 1Y ا.

أم وآيات آفاقية وأنفسية في سلك معرفة ربانية زائدة ابتلاء له وامتحانآ؟ وقد


السارية.



 عوان بين قبيلي الآيات، أن زوّد فيما أوتي منها على سائر المكلفيند الا مهـا نقص عن المرسلين

فهي - إذاً - قوة زائدة في الفطرة والعقلية الإنسانية، والطاقة الحسية، أماهيه في ذلك المثلث، ومنها ظاهرة الكرامات بلعوات وسواها الها قوة زائدة بين زائدة العصمة والناقصة قدر الحاجة في قضية التكليف العام، وهذه القوة
 ينسلخون منها فيسقطون في هوّات الضهلالة والمتاهة، وكأنهم ما أوتوا من آيات اله شيياً .

ذلك ولقوة البصيرة والنظر، ولنضيوج العقل والبصر، ولمزيد العلوم


.
فرغم أن على الإنسان الاستزادة والاستقواء من ذرائع مزيد المعرفة باله




الهاوين، رغم الآيات التي أوتيها، إذ كفر بها .
ومن هذه الآيات هي الباهرات على نبوة هذا النبي



القرار:
1 - 1 فعمل في انسلاخه منها عن بكرتها فأصبح أدنى ممن أوتي آيات الله ككل وهم عامة المكلفين

 المعروف بثالوته، أتبعه نفسه الأمارة، فاتبعه إياه: الشيطان، وأتبعه جموعا يتابعونه .
ب خلفيات الانسلاخ، فحين ينسلخ الإنسان من آيات الله، فيصبح خاوياً عنها


 حيث يحتنكهم راكباً عليهم فهم - إذاً - سيّة الشيطان .


 أماهيه من أرضيات سافلة تافهة .


 الموحدين من لا يعني من الحياة إلا دنياها ، وقد يتذرع بمظانـا بـاهر إيمانية بغية الوصول إلى بغيته الأرضية منها . ذلك، والأرض هي الأرض بالنسبة لقبيلي الكفر والإيمان، بفارق أن الكافر يبصر بها فتبصّره، والمؤمن يبصر إليها فتعميه، وعلى حد قول الا قول الإمام

 الهوى يصد عن الحق . 1 - 7 كلب كـما خلق، وهمو جعل نفسه كلباّ يكلب بانسلاخه عن آيات الله

 ليس له قلب يضبطه لهئه حين لا تحمل عليه . ل V

الكلب في حمل سواه . ذلك، وباحتمال آخر قد تعني الآية أشخاصـا أخر (٪) وبيالث لا تعني
(1) سورة الأران، الآية: IVv.
 ورجا أن يكون هو فلما أرسل الشا محمداً في ذلك الوتت ورجا أن يكوذ حسده نم مات =

شخصاً او أشخاصاً خصوصاً، إنما تعني الموصوف بهذه الأوصاف الخخبيثة
 أرسل دونما تحديد بواحدة من هذه.

فلقد أوتي من الآيات لحد كأنها أصبحت جلداً له يحفظه لمكان
 السلخ هو هو بما صنع، وهو الله جزاءٌ بما ضيع فيما صنع.

ولأن هذا المسرح الغاوي الهاوي هو المجال الأجلي للشيطان، لذلك







 يرفع الله بآياته الذي يتذرعونها إلى الحق المرام قدر مسعاهم ومرماهم.
= بن عمر وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وأبو روق - وابي عامر اللامبا النيا الني سماه

 ابن المسيب - ومنانقي أمل الكتاب كانوا يعرفون النبي
ومور قول قلنم، الآية: وعكرمة وابي مسلم.

重

 فأصبح ريا بها لا يعطش، وأخذ يلهث وعنده ما يغنيه منها، فقد آتاه الله العلم فأغناه عن التعرض لهذا الأركس الأدنى، ولكنه ألغاه إلقاء لنفسه فيما

 عطشان للحياة الأرضية الدانية الفانية، حيث يفدي للحصول عليها بآياتنا

 بينات، خالعاً عليه من فضـله، كاسياً من علمه بفرصة كاملة شاملة للاهتداء
 فهو ذا ينسلخ منها بعنف، انسلاخ الحي أمن أديمه اللّاصق بكيانه. فمن هذه الآيات آية الفطرة: اللر التي فطر الناس عليها، حيث تلبس
 الحامي، فيهبط من الأفق البارق إخلاداً إلى الطين المحمى الحارقا الارف، فيصبح غرضاً للشيطان، مخلداً إلى الأرض، ملتبساً ملوناً بطينها، ممسوخاً الّا كالكلب اللّا هث .

ثم آية العقل وسائر الآيات الأنفسية الواسطة بين العقل والفطرة، وبينها وبين الآيات الآفاقية، من النبيين وكتاباتهم وآياتهم، ومن الكائنات ككل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه صانع فبقدر ما يؤتي الإنسان من آيات اله يرجى منه بنفس القدر أن يرتفع بها

من الحياة الأرضية إلى الحياة السماوية، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان أمره فرطاً، فاحصاً عن الحيونات، لاهثاً وراء الفرعنات والنمردات الات وكم من عالم عيلم نراه على مدار التاريخ يعلم دين الله بزيادة بالغة
 المقصودة والفتاوى المطلوبة أو المتطلّبة للأهواء والمصلحيات! منسلا آيات الله، منتهياً إلى كلب الكلاب بلهئ الميات لا تنقطع كما الجحيم حيث يقول كما تقول: هل من مزيد؟.
إنهم بلهئون وراء هذا الأدني الأركس، وراء الحطام والأهواء، ولا حدود لهذه اللهئات ولا تنقطع أبداً إلاّلا بانقطاع أنفاسهم النحيسة البخيسة الخبيية.
هؤلاء هـم أشر خلق الله، واخطر على دين اللهمن الكـلاب الللامئة الضارية في ضرايع الغنم!

كلام حول قصص القرآن:




إنها تعريفات بالقصصص القرآنية أنها تعني للرسول نفسه تثبيت فؤاده على
 عبرة وتذكرة وتفكرة، فإن كل إنسان تاريخ بنفسه فضـلاّ عن كل جيل.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مود، الآية: •1Y } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

فدراسة القصص الحق هي كراسة للتفكير، وحراسة عن التهلير،
 فليس القرآن كتاب العرض القصصي تخديرآ لأعصاب متوترة، وإتلافاً
 النتائج الو|قعة، خيّرة وشرّيرة من قبل لفريقي الخير والشير، فهو
 كل صنوف البراهين، مبشرة ومنذرة.

وهذا هو المعني من السير في الأرض بتاريخها الجغرافي وجغرافياها

 آفاقي وأنفسي متعاضدلين مع بعضهما البعض للحصـول على معرفة المبدء





فقد يضـم السير في الأرض إلى كل إنسان تـجربات ماضيا الإنسان، فالإنسان السائر في الأرض بنظرة وار واقعية إلى وقائع الأرض، يصبح كأنه التاريخ كله، يقبل إلى وارده ويدبر عن شارده فيصبح ابناً صالداً -للتاريخ الواقع

ولكي نحصل على حاق التاريخ دون ليّ وعيّ، علينا أن نكون واقعيين،

$$
\begin{align*}
& \text { Y• مورة العنكبوت، الآية }  \tag{1}\\
& \text { سورة النمل، الآية: } 79 .  \tag{Y}\\
& \text { سورة الروم، الآية: ع٪ } \tag{r}
\end{align*}
$$

لا خياليين تقليديين لكل ما قيل أو يقال، فنتظر إلى واقع التاريخ المفتوح، دون المقفل المغلق المغفّل الذي اختلقته مصلحيات المترفين المسيطرين على الشعوب بالسيف والنار، فإنه تاريخ منكوس مركوس يصنع من السائر فيه نكسة وركسة عن انسانيته .

فالإنسان الجاهل بالتاريخ هو ابن نفسه قلر نفسه خيّرة وشريرة، والعالم
 اللسابقين إلى تجاربه نفسه، ان في طريق الهدى آم طريق الردى.

ولأن النبوات هي بناة التاريخ الصالح، فاللي يلدرس تاريخا
 عما لا يرام، ذلك الإنسان يصبح ابن النبوات بحصصائلها في وسائلها التي
. يلرسها
ولا بد في عرض التاريخ من أرض صـالحة لذلك العرض وهو القرآن،
 ولا المغشوش

والقرآن حافل للقصص التاريخي الصـالح لإنشاء فكرة صـالحة، بجنب ما هو حافل لسائر المواد التربوية الربانية.

إذاً فلا فارق بين إنشاءات القرآن وإنباءاته، حيث الكل تعني بناية الإنسان كأصلح ما يرام في حقل التربية الربانية.

فقد رجع رجيع ظلمهم - بما كذبوا - إلى أنفسهم، فلن يضروا الله شيئاً ولا آياته حيث الحق ليس ليتحول عن حاله بتواتر التكذيب، فإنما المتحول



ولا يهدي الله إلاّلا من مو في سبيل الاهتداء، ناحياً نحو الهدى، وأما الناحي نحو الردى، حيث يضل بما يهوى، فهو يضله مهما أوتي من آيات الله الدالة على حق الهدى .
俉


 إن القلوب تفقه كأصل من ناحيتين اثنتين، ذاتية أنفسية دون حاجة إلى
 المسموعة وغيرها المبصرة تنتقل إلى القلوب فتدرسها تقليباً لها ظهر بطن اصطفاء لأحسنها وأليقها تقبلا"

 حيث لا تفقه فقه الإنسان ولا تبصر أو تسمع كما الإنسان، ولأن ذلك في الأنعام قصور دون تقصير، وهو في الإنسان تقصير دون قصور فليس - فقط
 والأنعام غافلة عن ذكرى الإنسان كما خلقت.

سورة محمد، الفآية: الآية: \&\&.

(1) (46)



الذرء ليس هو الخلق نفسه، بل هو إظهار ما خلق بمظهر أعمالهم
 مما إظهار ما خلق بمظهر آخر .

فكما أن مظاهر الخير هي من الخيرّين وهي من عند الهه، كذلك مظاهر
 وهي من عند الها بما يجازي بالعمل .

وهنا نالوت المواصفات מلهم قلوب لهم أعين لهم آذانه تقرر معنى
 القليل خلقوا للرحمة، ولكنهم بسوء صنيعهم بهذه الذرايع إلى الرحمة، هيّوا أنفسهم لجهنم.


 السر اللذي عملوه، فذلك ذرأهم أولاء لجهنمه، وكما ذرأ قليلاً للجنة وهم أولئك الذين لهم قلوب يفقهون بها ولهم أعين يبصرون بها ولهـم آذان

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مود، الآيتاذ: 119، 119، } 11 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة الشورى، الآلية: } 11 \text { (Y) } \\
& \text { (r) سورة الانعام، الآية: }
\end{aligned}
$$

 (r) مَا كَا ذلك، فإنما الإنسان هو القلب الفقيه والعين البصيرة والأذن السميعة بما لها من درجات، ومن سواه ليس من الناس، بل مو من النسناس بمالله من دركات.
فقد خلق الهّ الإنسان للرحمة، تم ذرأ الصالحين للجنة والطالحين للنار





 واقع المعلوم سبباً للمعلوم، إنما هو كاشف عنه إنه، سواء أكان سببآ له إلى
 وفي احتمال ثالث قد يصح ولذَرْنَا إليها كما ذرا الذرايع إلى الجنة، ولكنها كما العلم بها ليست مسيّرة لهما إلى عمل الجنة ولا عمل النار.
نقد خلقنا الله مختارين ومدانا النجدين خيراً وشراً، وخلق ما نختاره
 وذرائع الجنة هي أكثر بكثير من ذرانع النار، فلا خلقه هذه الذرايع وليانا ولا ولا خيرنا تسيير، ولا علمه بما سوف نعمله تسيير، فإنه „لا جبر ولا تفا تفويض بل أمر بين أمرين" .

$$
\begin{align*}
& \text { (r) سورة النساء، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة النجم، الآية: }
\end{align*}
$$








 (1)
 يَمَلْونَ





 عنها دون زيادة أخرى اللّهم إلّا شطراً.

كما أن ذات الله هي الحسنى بين اللدوات، بل ولا حسن لها أمام قدسية
 والسابقين التي هي من أحسن الأسماء الفعلية(1) وكذلك الأسماء اللفظية
 والإلحاد في أسماء، منه أن تختلق له أُسماء من أيّ الأربعة، أم تفسر بغير معانيها، أم يدعى بها خلاف المرسوم أو المطلوب بها بها في أي دعاء: استدعاءً ونداءً ومعرفةً وتو صـلاّ وما آشبه.

والإلحاد في أسماءاء تعالى وجاه التوحيد فيها يعني كلا الإشـراك والإلحاد، وكافة التخلفات عما رسمه الله من دعوته بها كما هو المسرود في القرآن والسنة.

ومن الإلحاد في أسماءه تسمية غيره بها كما هو يدعى، تركاً له سبحانه فإلحاد آم إشراكاً به فإثراكا في ومنه تحسّب عناية أسماءه معاني زائداء وائه على ذاته في أسماءه الذاتية، وتحسّب عديدها واقعياً، وما أشبه من تخلفات عـات عن



فيها وتوحيدها .
وأحسن أسماءه الحسنى اللفظية وأجمعها هو الاسم الظاهر : ضآلهّله وهو الاسـم الباطن : (اهو)" فـ ضاللهل) لُيس له سميّ حتى عند المشركين والملحدين :
(Y) والأسماء اللفظية الحسنى حسب المذكور في القرآن مائة وخمسـة
 الأسماء الحسنى التي لا يقبل اله مملا إلا بمعرفتنا . سورة مريم، الآية: 70

وأربعون(1) والروايات القائلة إنها تسعة وتسعون بين مطروحة - إذاً - أو
(1) إليكم هذه الأسماء حسب ترتيب حرف التهجي : سواء المذكروة بألفاظها أو المستفادة من

صيغها :

 الـحاسبين - أسرع مكراً - البن البان
ب - البارئ - الباطن - البليع - البر - البعير - الباقي -
ت - التواب - التائب.
ج - الججبار - الججامع -
C - الحكيم - الحقليم - الحي - الحق - الحميد - الـحسيب - الحفيظ - الحفي -
 خير الحاكمين - خير الفاتحين - خير الغافرين - خير الوارئين - خير الراحمين - خير

ذ - ذو العرش - ذو الطول - ذو الانتقام - ذو الفضل العظظيم - ذو المحمة - ذو القوة - ذو




ش

- ص - الُصهد -
- ا الظامر -


ف - فالق الإصباح - فالق الحب والنوى - الفاطر - الفـر الفتار
ق - الثقوي - الثقدوس - القيوم - القامر - الثقهار - الثقريب - القّادر - القدير - قابل التوب -

لك - اللطيف - الكير - الكريم - الكافي -

م - الملك - المؤمن - المهيمن - المتكبر - المصور - المجيد - المبي - المجيب - المبين - المولى - المئى

- المحيط - المقيت - المتعال - المدحي - المميت - المتين - المقتدر - المستعان - المير = المبدي - مالك الملك - مالك يوم اللين - الدئ

مأوّلة برجوع الزائدة عليها من عديد القرآن إلى تسعة وتسعين، وكما يروى عن النبي
 يجوز الزيادة فيها ولا النقص عنها، بل وهما من الإلحاد في أسماءه تعالى،

 سبحانه، إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وأنى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرات أن تحلده والأبهار
 ذلك، وكمـا أن اشتقاق أسماء كلـخلق من أسماءه الـخاصـة هو من


= ن - النصير - خير الناصرين - النور -

و- الوماب - الواحد - الولي - الوالي - الوامع - الوكيل - الودود - الوفي - المتوفي -- الـر - الهادي - مو الراي



 ب ب
 سورة المؤمنون، الآية: 19. سورة الصافات، الآية: •ع ع




لا يعلم ويكفر به، وهو يظن أنه يحسن، ولذلك قال: وما يؤمن أكثرهم بالله


مواضعهها (1)

 وتعالى، فليس - إذاً - لغيره أسماء حسنى حيث هم بـجنبه فقراء ولا حسن الا فيهم إلا كيان الفقر والافتقار إليه وكما يروى عن أحسن أسمائه الفعلية أن
"الفقر فخري" .
فليس لغير اله شيء من هذه الأسماء الحسنى في آي" من حقولها، ولا
أي نصيب منها.
Y Y الأسـماء الحسنى لأنها خاصة باله، فلا تعني الأسماء العامة
 في الله ولكنها ليست من أسماءه الحسنى، وحين تستعمل في الله تجرد عن ميزات ما سوى الله بذلك الاستعمال، وقد يصح كونها من أسماءه الحسنى.


أم دون اسم منها إلحاد فيها .
 حيث توقيفية لما كان للإلحاد في الأسماء اللفظية معنى .

ركنان ركينان لتلك الدعوة هما معرفة ذل العبودية وعز الربويية.
المصدر عن كتاب التوحيد للصدوق بإسناده إلى حنان بن سلير عن أبي حبد اله ' . . . .
 هو الميل عن الحق في كلا الأسماء والدعوة بها ، إلحادان اثنان هما ركنان


ومن الإلحاد في أسماءه إطلاقها على غير الله كما يطلق على الله، ومنه تسمية تعالى ودعوته بغير هذه الأسماء، ومنه عناية المععاني غير اللائقة بساحته منها، وما أثبه.

ذلك، ومن مجامع الأسماء الحسنى سلبياً وإيجابياً، كتاباً وسنة، محلقة عليها كلها، وشارحة لمعانيها ومغازيها، مبرهنة عليها، موضحة إياها، إن منها الخطبة التوحيدية الجامعة لكل شؤونها ذاتياً وصفاتياً وأفعالياً، للإمام

علي أمير المؤمنين 胃 اما وحده من كيّفه، ولا حقيقته أصاب من مثّله، ولا إيّاه عنى من

 باستفادة، لا تصحبه الأوقات، ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كورات كونه،
 وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد لها لها وبمقارنته بين الأثياء عرف أن أن لا قرين له، ضادّ النور بالظلمة، والوضوح بالبهمة، والجمود بالبللل، والحرور بالصّرد، مؤلف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها، مقرب بين متباعداتها، الادرا مفرق بين متدايناتها، لا يشمل بحد، ولا يحسب بعدّ، وإنما تحد الأدوات أنفسها، وتشير الآلات إلى نظائرها، منعتها منذ القدمة، وحمتها قد الأزلية،
 العيون، لا يجري عليه السكون والدركة، وكيف يـجري عليه ما هو أجراه، ويعود فيه ما هو أبداه، ويحدث فيه ما هو أحدثه، إذا لتفاوتت ذاته، ولتجزّا

كنهه، ولامتنع من الأزل معناه، ولكان له وراء إذا وجد له أمام، ولا لتمس
 كان مدلولاً عليه، وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤنر فيه ما يؤنر في غيره،
 يولد فيصير محدوداً، جل عن اتخاذ الأبناء، وطهر عن ملامسة النساءه الا لا لا

 الأحوال، ولا تبليه الليالي والأيام، ولا تغيره الضياء والظلام، ولا ولا يوصف ولا
 ولا بالغيرية والأبعاض، ولا ولا يقال له حد ولا نهاية، ولا انقطاع ولا غاية، ولا أن الأشياء تحويه، فتقله أو تهويه، أو أن شيئاً يحمله فيميله أو يعدله، وليس في الأشياء بوالج، ولا عنها بخارج، يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بـخروق وأدوات، يقول ولا يلفظ، ويـحفظ ولا يتـحفّظ، ويريـد ولا
 لمن أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع، ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه


 والمصنوع، ويتكافأ المبتدع والبديع - خلق الخلائق على غير مئال خلا من غيره، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه خضيعت الأشياء له، وذلت مستكينة لعظمته، لا تستطيع الهربـ من من سلطانه إلى غيره فتمتنع من نفعه وضره، ولا كفء له فيكافئه، ولا نظير له فيساويه، هو المغنغي لها بعد وجودها حتى يصير موجودها رلما كمفقودها، وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها وها بأعجب من إنشاءها واختراعها، وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها

وبهائمها، وما كان من فراحها وسائمها، وأصناف أسناخها وأجناسها، ومتلبّدة أممها وأكياسها على إحدان مراث بعوضة ما قلرت على إلى إحدائها، ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادما، ولتحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت، وعجزت قواها وتناهت ورجعت خاسئة حسيرة، عارفة بأنها مقهورة، مقرة بالعجز عن إنشاءها مذعنة بالضـعف عن إفناءها - وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتداءما، كذلك يكون بعد فناءها بـلا وقـت ولا مـكـان ولا حـيـن ولا زمـان، عـدمـت عـنـد ذلـك الآجـال والأوقات، وزالت السنون والساعات، فلا شيء إلّا اللا الواحد القهار اللذي


 ولا لخوف من زوال ونقصان، ولا للاستعانة بها على ندّ مكاثر، ولا للإقرار
 شركه، ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها، نم هم هو يفنيها بـا بعد
 ولا لثقل شيء منها عليه، ولا يملّه طول بقاءهـا فيدعوه إلى سرعة إلفناء ولاءهـا،



 وقدرة منا ما لا نملك ومن أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلى ولحنا عليه

فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى، وأعطانا البصيرة بعد العمى|"(1)




الله





(1) سورة الأهران، الآية: 109.





الحق حتى يتزل هيسى بن مريم متى ما ما نزل الما











 سورة آل عمران، الآية: •11.

## 


 الشيطان خطوة خطوة - إنه أخطر عذاب يوم الدنديا


وهكذا „إن الله إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنبـاً أتبعه بنقـمة ويذكره الاستغفار، وإذاً أراد بعبد شرأ فأذنب ذنباً أثبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها


سورة القلم، الآيتاذ: عع، 0 ع .

 قول اله عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اله

 المصلر عن حفص بن فيات عن أبي عبد اله له
 الز الزمان شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل
 اللدين، يتتل من دين ملك إلى دين ملك ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك ومن طالك ماعة ملك إلى


$$
\begin{align*}
& \text { كيده متين بالألمل والرجاء }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأصراف، الآية: } 90 . \tag{0}
\end{align*}
$$






ذـ اكم من مغرور بمـا قد أنعم الش عليه، وكم من مستدرج يستر الله





 كيف وقد صاحبكم صاحبكم طوال أربعين عاماً أميناً متيناً عاقلاً لحد






$$
\text { (£) سورة يونس، الآية: } 17 \text {. }
$$



 سورة المؤمنون، الآية: .V.
ذلك لأن الرسالات الربانية تعارض الجاهليات والهمجيات المججنونة، وهذه طبيعة الحال أن المجانين يحسبون من يخالفهم في في جنتّهم مجانين وهم
 ينتبهون عن غفلتهم ويستيقظون عن غفوتهم، إيقاظاً لهم بإيعاظ بالغ من تحت الركام الطامٌ المسيطر على فطرهم وعقولهم.

ولأن الإنسان بين عاقل ومجنون، وهم صـاحبوا المجانين وصاحبوا صاحبهم هذا الذي يقولون إنه لمججنون، فهل رأوا فيه جنّة كسائر المجانين، الخالطين في أقوالهم وأفعالهم، المتناقضين في كل حالاتهم؟
ولم يلّع أحد من هؤلاء أنه رأى فيه ما كان يراه في المجانين، بل بل ولا أنه رأى وزان ما رآه منه بين سائر العقلاء، إذا فهو فوق العقلاء بعقلية الوحي بعد العقلية الإنسانية الناضسة التي كانوا يعترفون بها فيه في العمر اللذي لبث فيهم قبل الرسالة.

وعل (امال" منا تعني مع النفي - نفياً لجنة - الموصول، فتعني : الذي


 مادتها بين مواد الجنة التي هي معروفة عن المجانين؟
ذلك، والقرآن يحث دوماً على التفكير، مادحاً المفكرين، قادحاً غير


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الذاريات، الآية: هr }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأمراف، الآية: IVY }
\end{align*}
$$




أجل وnتفكرك يفيدك الإستبصار ويكسبك الإعتبار"(r) (والتفكر حياة






 رسوله.

ذلك، ولأن التعرف إلى العقلية الرسالية له بابان اننان، 1 - التفكر في قالات الرسول وحالاته وفعالاته وكما عنامـا رسل الـالـا المسيح رداً على


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: } 11 \text {. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (0) (0) }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1‘) سورة يس، الآية: } 17 .
\end{aligned}
$$

الرسالية الباهرة فيهم، تم النظر في ملكوت السماوات والأرض حيث يورصل إلى معرفة اله، وضرورة الرسالة من الله، والرجوع إلى الله، نم إذا تفكرورا


الفروع



الإله، وبعد القرآن كتاب اله؟
والـدلائل القاصـعة قاطعة كل شـك وريبة عن سـاحة هـنه الرسالة
التوحيدية .
والحديث يعم الحادث الذات والصفات والأفعال، وحادث الذكر الذي يتحدث عنه، فالقرآن ورسول القرآن حديثان ذاتآ وذكراً، واله تعالى الّى حديث الّا يتحدث عنه في كافة الحقول المعرفية فإيماناً أو نكرانآ، فكما آن آليات آلات الها حديث يتحدث عنها في الاستدلال بها على الله، كذلك الله وهو رأس كل

ذلك، والملكوت في حقل النظر الممعرفي لها درجات أعلاهـا هي



 هنا، وأوسطها هي الخاصة بالرعيل الأعلى من السابقين والمقربين المكرمين كمحمد

$$
\text { (1) سورة الجايثة، الآية: } 7 .
$$

(Y) سورة يس، الآية: AY.
 ملكوت فعل الله، وقد أوتيها قدر ما يمكن لمن سوى الله على قدر المعرفة والكيان الإبراميميين، وفي قصة رؤية الكوكب والقمر والشمس : وَوَكَنَلِّكِ (r)

فالخلق كله بمراتبه مجال فاسح للنظر في ملكوته للحصول على معرفة الله بدرجاته، والنظر المأمور به إليه عبارة عن تحليق حدقة العقل والفطرة


تعالى شأنه العزيز (r)
أجل إن كتابي التكوين والتدوين التشريع هما من كاتب واحد، يدل



 لو أننا أجدنا النظر واعتبرنا بالعبر

إن التوازن المقصود ملحوظ في خلق الرحمن حين نتفكر في ملكوت

> سورة المقرة، الآية: •Y4.
> سورة الالنعام، الآلية: vo.

ثلاطالاع الوسع على مراتب الملكوت راجع إلى تفسير آية الانعام، وفي اللدر المتيور ب: • 10




 والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب. سورة الملك، الآيتان: با ع، ع.

سورة النساء، الآية: AY.

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ملحوظ في بناء اللرة كما هو ملحوظ في بناء المجرّة، ولو اختل قيد شعرة لفسد الخلق عن بكر بكرته، حيث ننظر بالقلب المفتوح والبصيرة المتفتحة إلى ملكوته. ذلك، وأما المملحدون المـصلحيون الـجدد، أصحاب الاشتراكية
 أحكامها، فعند ما يصعدون إلى الفضاء وينزلون على القمر فيشهدون مشاهد
 ما الذي خلقها وعلّقها في فضاءها، ولكنهمه حين مبوطهم إلى الأرض أمام المام


والأرض! أجل و:
 ومو لا يضل إلّا من ضل على علم وتجاهل، فإضـلاله مو إدلاله فيما


 أبصـارهـم وبصـائرهمّ، وعطلوا قلوبهـم وعقولهـم، فغغفلوا عن ملككوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهمه، فيذرهمم - إذاً في طغيانهم يعمهون، وفي غيّهم يترددون.

重


(r)


 كينونتها الحالية، فالساعة هي منتهى الحياة الدنيا منذ قيامة الإماتة إلى قيامة
الإحياء.

إماتة وإحياء)
وكل هذه الآيات الثلاث والأربعون تؤكد على اختصاص علم الساعة
باله، إجابة عن كافة الأسئولة عنها :


 لها، فلا حظّ لي على محتدي الرسالي العظيم والتربوي العميم من هذه

الثلاث، فلا علم لي بها أبداً ولا تجلية لها أبداً .

(1) سورة النازعات، الآيات: £ £؟£ .
(Y) سورة الآحزاب، الآية: צا.
 رسول اله
 الش

 ولا يسيغها ولا يلفظها وعلى رجلين تد نشرآ بينهما ثوباً يتبايعانه فلا يطريانه ولا يتبايعانه.

تتحمله السماوات والأرض وحتى من شاء اله ألّا يصعق عندهـا : وَوَنُفِنَ فِ


 عند الساعة فكيف يعلمون مرساها؟

ومن ثقل الساعة في السماوات والأرض وطئتها ووقعتها القارعة حيث



إشارة إلى مرساها



 أحفيت الدابة جعلتها حافياً أي منسجح الحافر والبعير جعلته منسجح الخف من المشي حتى يرق، فما هو المناسب هنا من هذه المعاني؟

(1) سورة الزمر، الآية: A.




 سورة مريم، الآية: EV . سورة محمد، الآية: سV.

وكذلك الإلحاح حيث الملحّ هو السائل دون المسؤول، اللهم إلاّلا أن يعني


 أم حين تسكت يقولون: أنت ضينين بها(r) وقد يناسب المقام أن تعني الحفيّ الخخفيّ : كأنك خفي عنها بمعنى أن
 بإعلامك إياها؟! أو كأنك ملح في السؤال عنها ربك فمخبرك إياها إذا كرا عليك السؤال عنها، أو كأنك أخبرت عنها بالح بالحاحك الحك في السؤال عنها عنها أو كأنك حاف عنها راجل عن العلم بهذه المهمة العظمى فكيف - إذاً - أنت رسوله الأعظم ونبيه الأكرم وأنت حاف لا تقدر أن تمشي مشية الرسالة الصالحة حيث تجهل الساعة.


 بحفونك في السؤال عنها كأنك حفي عنها . فذلك السؤال الـمكرور الإلحاح الإحفاء كان القصـد منه إحراج الرسول تعليمه إياها أو يدعى العلم بها فهو إذا كاذب كما سولت لهم اليهود. إزراء (1) اللدر المتور ب: 10 من تتادة تال قالت تريش يا محمد أسر إلينا الساعة لما يينا ويينك من القرابة، تالر : يسألونك كانثك حفي منها

 فإنا نعلم ما مي، فانزل الش مذه الآلية.

بساحته ومساً من كرامته، فجاء جواب حاسسم لا حول عنه هوثلَ إِنَّا عِلْهَا
. عِندَ آنَّهِّه
فالساعة غيب مـيّب من غيوب الله الخاصة حيث استأثر اله بعلمه، ولكن المشركين يحفون في السؤال عنها بين اختبار الامتحان والامتهان، وسؤال المستعجب المستقرب، وسؤال المستهين المستغرب.



"احتى إذا تصرمت الأمور، وتفضت الدمهور، وأزف النشور، أخرجار أخهم من ضـرائح القبور، وأوكار الطيور، وأوجرة السباع، ومار ومطارح اللمهالك،




 الثواب - عباد مخلوقون اقتداراً، ومربوبون اقتساراً، ومقبوضون احتضاراًا وان،





 الأعمال، وخبايا الأفعال، وجعلهم فريقين، أنعم على هؤلاء، وانتقم من هؤلاء4 (I (I).

وَي اوكأن الصيحة قد أتتكمه، والساعة قد غشيتكـمه، وبرزتم لفصل



 آية صريحة لا حول عنها في أنه

 فَكْفِه رَهَكًا
(r) (1) شَّ


 الرسالي، فحين لا يعلم الرسل غيب الآيات الرسالية التي تجري بذوات أيديهم، فكيف يعلمون سائر الغيب التي ليست لتجري على ألسنتهم وأيديهم كغيب الساعة وما أشبه.





(1) سورة الجن، الآيات: צY-Y^.

تعلماً من اله حيث الاستكئار من الخير لا يختص بذاتية علم الغيب، بل
 حيث الإيجابية العملية وسلبيتها وجاه الخير والشر، هما من خلفيات طليق

العلم بالغيب.
وَا


. ${ }^{\text {(8) }}$

 تثبت له ملكاً للنفع والضر بمسيئة الله، وهي عبارة أخرى عن الأمر بين أمرين، فنحن لا نملك نفعاً ولا ضراً مستقلين عن إرادة الله، واله لا ينزّل


 ولكنها مربوطة بإذن الهـ .
 والإيجابية الرساليتين في حقل رسالتي من الله، دون أية ولاية تكوينية أو

تشريعية، ولا أي علم لا تقتضيه الرسالة الربانية لزاماً أو رجحاناً .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانعام، الآية: 0. } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: } 09 \text { (Y) } \\
& \text { Y. سورة يونس، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الإنسان، الآلية: •r. }
\end{aligned}
$$

ذلك، وقد يروى عنه
















هذه الآيات مي قبل صصيح التأمل فيها قد تكون متسرّبا لونتيات مفتريات على أبينا الأول أول المرسلين المعصومين سلام الشا عليهم
 (1) اللد المتئر ب: 100 - أخرج ابن أبي حاتم من ابن زيد تالل: ولد لآدم ولد فنساه مبد اله


يعني الشيطان، فاللخدعة الأولى حيث أخلهـما في الجنـة وجاه الشـجرة
 الله اجتباه بعد ما هبط إلى الأرض، وكيف يقع اجتباءه على من يشرك به

 كيف له أن ينخلع مرة أخرى مي أفضح من الأولى أن يسمي بعض ألألاده
 ما يختاره عدوه المعروف لديه؟

ذلك، وليس في مسرح هذه الآيات ذكر من الشيطان، ولو كان هو

 العقول.

وبعد ذلك كله فضـمائر الجمع التي هي هنا بضـع وعشُرون وفي أفعال مستقبلة! لا تناسب خصوص أبوينا الأولين، فلو كانا هما المقصودين لكان



 الحلم حتى يكلّف فينلّد بشركه . ذلك خلاف ما يروى أنه بعد مرات عدة لـم تكن زوجه موفقة حيث =

 مرتين

ولدت ناقصاً لا يعيش(1)! فإنها من الإسرائيليات المسيحية والمسيحيات الإسرائيلية التي تلقي كل عصـان على آدم وزوجه، وهنا (امرت بهل| أي الحمل، هو المرور كعادة بلا ثقل حيث لا تحس ذلك الحمل .

فالعلاقة الأولية بين الزوج ومسكنه هي التغشي حباً وشهوة وإنجاباً للمماثلّ، والتغشي هو أحسن تعبير عن ذلك اللقاء اللقاح حيث يغنى كينى ريانها ككل فتحشر فيه بكلها روحاً وجسماً، فهو التقاء روحين بجسدين وجسدين بروحين، كما الزواج هو الالتقاء المثنّى وأممها الروح إذ هو الذي الذي يدرك المسكن، وهذه صورة إنسانية في تلك المباشرة بعيدة عن اللحيوانية الخالصة الكالسة الفالسة، قريبة إلى الإنسانية الصالحة، إنجابا لصالحا

 فقد تبين الحمل وتعلقت به قلوبهما وجاء دور الأطماع فيه، المختصرة

 الإنسانية، دون الباطن الذي لا يظهر إلّا عند بلوغ الـلحّمه، لا سيما وأن الطبيعة الإنسانية المائلة إلى الإشراك لا تنحو نحو صـلاح الباطن.
فهذه قصة واقعية عامة بين بني الإنسان تصويراً لمدارج الانتحراف في
النفس الإنساني من معارج الفطرة التي فطرهم الله عليها :



الدر المنور لا يعيش لها ولد نقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الـحارث فعاش فـا فكان ذلك من



 وهذه طبيعة الإنسان الغفلان النسيان إلّا من هداه الله ووقاه، تخلفا عما فطره الله عليه كما ويكرر قصّ ذلك التخلف في القرآن بصورة عدة:

产



بِمَا
وهكذا ينقطع الإنسان فطرياً إلى ربه حين تنتطع الأسباب التي كان
 الكاشفة له خره، فقد يمرض مرضاً هالكاًا فلا ينفعه أي طبيب ولا دواء، فلمّا

 التخصيص إعطاء للضابطة، مردود بظاهر الجمع الراجع إلى ماحبي القصـة،

 (r) سورة الروم، الآيتان: :

الاحتمال ليس بناء الاستدلال، ففرية الإشرالك على أبوينا الأولين لا سناد لها



 صغير طيلة حياته وهو رسول، فضلاً عن هكذا الإشراك بالهّ، وعوذاً باله من اله



 عساكر البرامين الأخرى أن التنديد غير وارد على أبوينا الأولين ولّوَّلَّ
 الذين تدعونهم من دون الله من حي وميت هـم في ضـلال لا يهتدون فكيف



 ليسوا أمثالكم بل هم آلهة كما اله.
产


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

 وآذان سامعة، لا يستطيعون نصركم بل ولا أنفسهم ينصرون. ذلك، فاحتمال أن النفس الواحدة هنا أبو البشُر، فضهلاّ عن ظهور الآية
 إلّا باحتمالات أخرى لو ثبت:
 النفس الواحدة هذه، وهو خلاف الأدب الفصيح والصيريح أن يرجع الضمير


 فلا تعني "(ليسكن وتغشى"، إلاّا جنس النفس الواحدة من ذكور بني الإنسان
 لأنوثتها الحقيقية، ولأن الزوج هو الذي يسكن إلى زوجته من الآتعاب كما
 الثـاني : أن تعني

والجمع لا يناسبه، فهم - إذاً - الشركاء المعبودون لجنس بني الإنسان.
 وعشرين إلى خصوص آدم وزوجه والفصيح الصحيح رجوعه إلى الجمع دون

 النوع لا شخصه، استخداما لطيفاً في ذلك الإرجاع.

(1) سورة الروم، الآية: rl.

الأزواج من نوع الإنسان، أي يشركون مؤلاء الأزواج، استخدلمامآ لطيفاً حيث هو من المجازات الحسنة اللطيفة.

 للذكورة في پليسكن وتغشاهال" والجمعية في بضع وعشرين، فلا تدل الآية

 ضمائر الجمع هنا إلى مثناهما رغم استقبال افعالها، ثالوث من الاحتا الاحتمالات التي لا تحتملها هذه الآيات، اللّهم إلا أولا ها دون الأخريين. ذلك، فالقصة كما ترى تتحدث عن سيرة عامة لأفراد هذا النوع إلّا من

 والذي غفل عنه كلا الناقدين، والموجهين لآلية بوجوه غير وجيهة ولا
 الأولين، وهي بعيدة عنها كل البعد.

 جنسها زوجها فخلقكم منهما اعتباراً بأصالة زائدة بين الأصلين للزوج الوالـي الد

 التقاء الزوجين هو السكن ليظل السكون والأمن جو المحضن الذي تنمو فيه


العشيرة على أتعابها وأسغابها، فالللذة العابرة والنزوة العارضة هما اللتان تتغلبان على كل الحوادث والكوارث في ذلك الالتقاء.
 (افمـرت بههل وذلك هو الدحمل الأول فهي تبيـن حال الأبوين مـن النـوع الإنساني في انجابهـما أولادهـما باعتبار العـام النـوعي دون الا ولا بالأولين، ولا جمع خاص من الأبوين، ولا شمولهما للأوليا ولا
 والغالب على حال الأبوين - وهـما مححبان مشفقان شـغفان على
 ذلك الانقطاع، وكما ينقطع راكب البحر - إذا التطمت أمواجه




كذلك للأبوين - نوعياً - انقطاع إلى ربهما في أمر الأولاد، يريدان


 على طول الخطط.

إذاً ففرية الشرك على أبوينا الأولين مبنية على فرية أخرى هي الخلط وعدم التناسب بين هذه الضـمائر ومراجعها، وهل ترى عاقلاً منصفاً يزيف الا
(1) سورة العنكبوت، الآية: الآية: با .

المـعني من مقالة صـادقة لا لشيء إلا الـخبط والخلط في لفظية التفسير، كاعتبار المؤنث مذكراً في حالة ومؤنثا في أخرى، واعتبار التثنية جمعاً أو




 تدعو إلى الهدى، إنما يبصرون شركاءمم فهم عليها عاكفون. فهذه الآيات - بالرغم من روايات شيطانية(1) وتخيّلات واهية الا - ولا لمحة - على ما يمس من الكرامة التوحيدية لأبوينا الأولين . (1) نور الثقلين Y: Y 1 (1 في تفسير القمي حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن محمد بن















 بقرة أو خأنا أو معزاً فأتاما الخثبيث نقال لها : كيف انتم؟ فقالت له: تد أثقلت وقربت =
 كذلك تحتمل كل والد من هذا النوع حيث خلق منهم المجموع، كل من كلّ
 كما خلق الجميع من نفس واحدة، مهما اختلف خلق عن خلق ، في تسلسل

الانتشاء كما من آدم، أم فرديته كما من كل ذكر لهذا النوع.
 خلقآ منه، نم جعلت له زوجاً، كذلك تحتمل كافة الأمهات حيث جعلت في الخلق كالآباء في المجانسة الإنسانية المؤاتية للزواج، وجعلت في التشريع

محلّلة لذلك التزاوج
=











 البيت عْ نعوذ بالله منه ومن أتباعه. ذلك، وقد افترى مثلها على النبي النبي
 نفس الرواية مي من وحي الثيطان .!

فـ (امن" في الأول نشوية حيث انتشأت الأم الأولى من الأب الأول، والجعل يعم التكوين والتشريع، وهي في الثانية جنسية والجعل نفس الجعل

حيث يعمهما
نم
 أنوثة الراجع إليه قضية الأدب الصحيح أو الفصيح، ولكيلا يشتبه أمر العناية

 تحمل على الحمل غير الأول كما حملتها روايات شيطانية تشيطن أبوينا في
 يشركون، تدل بجمعيتها واستقبالها أنها ليست لتعني أبوينا الأولين، لأنهما اثنان ماضيان دون جمع مستقبل .
 المضلل إياهما في هذه الرواية الشيطانية.

فسواء أكانت »نفس واحدة وزوجها" هـما خصوص أبوينا الأولين، أم وبـأحرى كـل الآباء والأمهـات، أم الـمـجـموع مـن الأولين وسـائر الآبـاء


تناسب إلّا نسل الإنسان ككلّ وبطبيعة الحال، إلا من رحم الله.
فذلك - إذاً - عرض للدحالة التي عليها الأكثرية الساحقة من هـذا

 الأنياء عن علي بن محمد الجهم تال : حضرت الا المأمون يا بن رسول الشا اليس من تولك أن الأنياء معصومون؟ قال : بلى، قال: فما معنى =




فلا تعني الآية أبوينا الأولين بلا كرامة حتى في إشراك طاعة(r) فضـلا عن إشرالك عبادة.

فليست هذه الآيات الكريمة لتمس من كرامة أبوينا الأوّلين إلاّلا بتأويلات عليلة مختلقة لا تناسب أدب اللفظ ولا حدب المعنى لهله الآيات.
=












صالحاً هوداً ونصراًه، .
مورة المعارج، الآية: 19.
سورة العصر، الآية: با با


 خلق اله ولم يكن شركاء إيلس في عباده، ، نم قال: أيشركون مالآ يخلق شيئاً ومم يخلقون.

وليس إقحام أمثال هذه المختلقات الزور التي دسها الغرور في رواياتنا إلا من شيطنات الشياطين، عمداً وعلماً وعناداً من الذين يعلمون، وجهالة وحماقة من بسطاء المسلمين مؤلفين وسواهم
فحذار حذار من تنقل هذه الروايات الشيطانية، التي تبزر آيات من
القرآن كأنها آيات شيطانية، اللّهم إلا تزييفاً لها حين تنقل(1).


ومن جراء هذه الروايات الشيطانية تؤلف كتابات شيطانية تسمي القرآن آيات شيطانيةه
 ملحلين، وشيطان الحماتة مدن يتسمون مسلمين والشه منهما براء ملى سواء، إن لم تكن الهن
 كأنها حادرة عن مصلر الوحي المعصوم!












 إغواء تسمو عنه ساحة الرسالة القدسية.
 الرسول وترى ما هو والتّنز الذي يؤمر منا بأخذه؟ أمو - نقط - العفو عمن (1)

ظلمك؟ وصيغته الخاصة: أعف عمن ظلمك، ولأن العفو تستعمل بمختلف المتعلّقات أم دون متعلّق، وهي هنا طليقة عن أي تعلق، فالقا فالقصد منها هنا
 الريح الدار قصدتها متناولة آثارها، وعفوت عنه قصدت إزالة ذنبه، والعفو



 الحاجة من الأموال وهو ضريبة غير مستقيمة، كما وتعني أخذ هذه الطريقة لنفسه أن ينفق الزائد من ماله للمحاويج
 هو الوسط فيها دون إفراط ولا تفريط. وكما يروى عن النبي
 بين الإفراط والتفريط


$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: M19. }  \tag{1}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: ال الا } \tag{Y}
\end{align*}
$$






المصلر - أخرج ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن إيراميم بن ادمم تال : لها أنزل الش

 ظهر وما تيسر والعفو الوسط.

الأمر عرفاّ دون نكر، عرفآ في مادة الأمر وكيفيته، وعرفاً من الآمر آن يكون
 الثانية للتعلية وهما معاً معنيّان.

 مسايرة جهلهم، فالجهل في مئلث التعامل تتركز عليه نقطة الإعراض ، إبرازاً للمفاصلة بين غير الجاهلين والجاهلين، ونهياً جاهراً عن منكر الجهل الـرل الجهالة.

وهنا الأخذ بالعفو الإغماض هو كأهل ما لم بعارض ملابسات تفرض عدم العفو، كأن يعفى عن الظالمم اللذي يزداده العفو عتوا على المظلوم ونفورا عن العدل، سواء كان المظلوم هو العافي فهو ظالم مرتين، أم المطّلع على ظلم أخيه فهو ظالم مرة.
كما وأن الإعراض عن الجاهلين لا تعنى - فيما تعنيه - الإعراض عن تعليم وتأديب الجهال الذين هم في تحرّي العلم والمعرفة، أم هم الم غافي عن جهلهم أو واجب تعلمهـمه، فعلى العالم ألم أن يظهر علمه اللّهم إلّا فيما يهلر أو يهدّر فإنه - إذاً - ظلم بالعلم ورعيله.
ومن الترتيب التربوي بين مذه الثلائة أن الأصل الأوّل هو الأخذ بالعفو




أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية(1)


فهنا في ختام السورة يؤمر صاحب اللدعوة بمن معه - وهم بعد في مكة - أن يواجهوا تلك الججاهلية العريقة الحميقة بكل سماحة ويسر، أخذاً بالعفو الميسّر ورفضا لكـل معسّر إلاّا إذا لزم الأمر كما في حقل النـا لنهي والأمر، تغاضيا عما يقبل في عشرة الناس، دونما تنازل عما قرره اله من شرعته حيث لا تقبل التنازل كما ليس فيها تعاضل . فالأعضاء عن الضـعف البششري، والعطف عليه، والسـماح معه، كل ذلك واجب اللداعية، فالتعامل مع مختلف النفوس البشرية بغية هداهها يقتضي رحابة صدر وسماحة طبع، في غير تهاون ولا تفريط في شرعة الله. تم الأمر بالعرف هو عرف ذلك الأمر في شرعة الله، والعرف المأمور به هو المعروف لدى الفطرة والعقلية الإنسانية والشرعة الربانية، معروفاً لا لا ينكر ولا يتنكر، وهذه هي الخطوة الأولى في حقل الأمر، ومن تم الم خطر المرات أخرى إلى أعراف أخرى تلحقها .

تم الإعراض عن الجاهلين في حقلي الأخذ بالعفو والأمر بالعرف، ومن الإعراض عنهم هو الإعراض عن عفوهم إلى مـجازاتهمّ، والإعراض عن أمرهم إلى إلزامهمر. ذلك، وتعريفاً بالجاهلية عن لسان النبي =
 أنه تال مقالته تلك بعد نزول منـ منه الآية ويمناسبتها .
 الرضا پِ
 الناس فإن اله أمر نييه بمداراة الناس نقال : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهملين.

في الـجاهـلية خيارهـم في الإسـلام إذا فقهو|"(ا) ولاكل دم ومـال كان في


في الجاهلية موضوع"(گ) و"ادعوى الجاهلية حرام|"(م)
وقد يروى عن النبي وتستقيم أحياناآ وفي ذلك تكبر فإذا مـدها مـاحبها حمد أمره كما حمد

صاحب السنبلة بره ثم قرء هذه الَّية(1)
فـاحذروا أيها النـاس من اللذنوب والـمععاصي مـا قد نهـاكمـم الله عنهـا وحذركموها في كتابه الصادق بالبيان الناطق فلا تأمنوا مكر الله وتحذيره عند ما يدعوكم النيطان اللنعين إليه من عاجل الشهوات واللذات في هذه اللدنيا فإن الله فَإِذا هُم مُّبِحِرُونَ فأشعروا قلوبكـم خوف الله وتذكروا ما قد وعدكم الله في
(v) مرجعكم إليه من حسن نوابه كما قد خوفكم من شديد العقاب
 ب ب
 المصلر عن بد - لك و


المصلر عن بد - لـ YY ب 0، مى - لـ A ب ب r.

المصلر عن بغ -
صـ اللدر المتنور
 من الثـيطان من مهزه ونفثه ونفخه .



ذلك! ومن الجاهلين الماحلين الذين يحسبونهم عارفين فالحين من
 الآخرة بغغير عمل، ويرجئ التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيـيا بقول
 منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحبب الصالحين ولا يعمل عملهمه، ويبغض
 إن سقم ظل نادماً، وإن صح امن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا أبتلي، إن أهابه بلاء دعى مضطراً، وان ناله رجاء أعرض مغترّا"، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصّر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضـت له شهوة أسلف المعصبية، وسوّف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل"، ومن العمل مقل"، ينافس فيما يفنى، ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرماً والغرم مغنـماً، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس
 يحكم على غيره لنفسه، ولا يحكم عليها لغيره، ويرشد غيره ويغوي نفسه،
=




فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه، ولا
بخشى ربه في خلقه(1)
وهنا يقول رسول الهدى لعنادهم وغضبهـم علي حيث أدعوهم وآمرمم وأنهامـم خلاف أمواءمـم،

فيجاب:

 أمورنا لإفسادها، ومنه تدخّله في هذه المكارم الألدا لأخلاقية والعلاج بعد كلّ


 عَلِيُدُ قالات وفعالات المتخلفين عن شرعة اله.


مستّ طائف من الثيطان يعمي على الممسوس طريقه، فإذا تذكروا فإذا هم مبصرون والمس هنا مس للصدلر فالقلب وما قبلهما من الفطرة والعقلية وما بعدهما من اللب والفؤاد حيث الثياطين يطوفون على كل مواضي الئع اليظظة


استعاذة وسواها (r).
(1) (1)
() (Y) سورة النحل، الآلية: 99.


الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الحادي عثر


 المتقين، فاليقظة اليقظة للذين اتقوا تذكرا باستعاذة باستنجازة حتى يبصروا مسيرهم إلى مصيرهم ولا يصطادوا إلى فخ النيطان.

重



 في وحي الرسالة أم آيتها الخالدة، فلا أنتظر من ربي آية سواها، ولن أقترح عليه آية سواها، بل والاقتراح على ربي في حقل رسالتي تجاوز عن آدب الرسالة إلى حدب الربوبية، تم ليست الآيات الربانية الّالّا بصائر من ريكـي
 جمع آية القرآن بوحدتها كلّ البصائر الربانية، حيث تبصّر ما يبصر ببصيرة أم


 المكلفين، ولكن البصيرة ليست إلّا الطريقة المئلى، فليست - إذاً - وَرَهُدُى

(Y) سورة الجاثية، الآية: 7 (Y)

## 





 الناس ويعمونهم بتلك البصائر، تذرعاً بالقرآن إلى ضـده علمياً أو عملياً،

وكما ينلّد بهم فيما أوحي إلى رسول الله
وهؤلاء هم المعنيون من خطاب علي
מأريد اداويكم وأنتم دائي، كناقش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معهها، اللهـم قد ملت أطباء هـذا الـداء اللدوي، وكلت النزعة بأشطان الركي||(1)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النمل، الآية: ع1. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: \& } 1 \text {. } \\
& \text { سورة الجائية، الآية: •Y. } \tag{r}
\end{align*}
$$








 وإن منعوه تركره. (الحطبة •1)

 شاهد، وحكم عادل، قائد بحلاله وحرامه، بصير به، قاض بهـ، مضـموم


غنى دونه ولا فقر بعده||(r)
وقال


فلا تحصل الربانية العلمية والتربوية إلّا على ضوّ وتعليمه وكما قال يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدي يوم الضاللة فادرسوا القرآن فإنه كلام
 وقال: "احملة القرآن هم المححفوفون برحمة الله، الملبسون نور الها الـمععلمـون كلام الله، مـن عـاداهـم فقـد عـادى الها ومـن والاهـم فقـد والـى
. ${ }^{(v)}$
(1) سورة الانعام، الآية: ع•1.
 السيد علي بن طاووس في الطرف عن كتاب الوصية لأبي ضرير ميـى بن المستفاد من أهساب الكاظم
 (r)





انتزاعات من القرآنز(8)
ف ". . . أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني حفظ القرآن وأصناف العلم، وأن تتبتها في قلبي وسمعي وبصري، وأن تخالط بها لـحمي ودمي وعظامي ومخخي، وتستعمل بها ليلي ونهاري برحمتك وقدرتك فإنه لا حول
ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم|(0).

االلهم ارحمني بترك معاميك أبداً ما أبقيتني، وارحمني من تكلف ما ما لا يعنيني، وارزقني حسن المنظر فيما يرضيك عني، وألزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، اللهم نور

المصلر • " في رواية جامع الاخخبار:
المصلر
 عن جامع الأخبار للصدوق عنه هِ
وعى القَرآن .




 وعيسى كلمتك وروحك، وأسألك بصسف إيرامهيم وتوراة موسى وزيبر دواود وإنجيل ميسى


 الجبال فرست، وياسمك اللي بـت به الأرزاق، وأسألك باسمك اللذي تحيه به الموتى، واسآلك.

بكتابك بصري، واشرح به صـدري، فرح به قلبي، وأطلق به لساني، واستعمل به بدني، وقوني على ذلك، وأعني عليه إنه لا معين عليه إلا

أنته(1)


 - وطبعاً - إلى خلاف الرحمة وهو العذاب الزحمة، فإن الله لا يخلى عباده


الزحمة هو ترك الاستماع والإنصات للقرآن حين يقرء.
 مسلم يكلف، أم وأنت في صـلاة جماعة مؤتماً به كما قد يروى انـو؟ وقد روي

(1) (1)



 علياً "ج



 اله عنه



سورة خاصه في صـورة خاصـة، مهـما نزلت هذه الآية فيما كان المسلمون يتكلمون في الصلاة والإمام: النبي سبباً لنزولها ولكنه ليس سبباً لاختصاصها بذلك السبب، ولو آن القرآن مات = بعدها



 القرآن وجب مليك الإنصات والاستماع، .
 سألت أبا عبد اله







 والأخرى الطليةة فيه ولا سيها الآية حيث ركز الأمر على پإلقرآنها وليس من الفصيح بل هو

من القيح.





 نصاً أو ظامرآ فيما اصطلح ملهه، بل مو مشترك في اسنجباب الواجب والئدب اللّهم إلا بقرينة تخص أحدمها.

بموت سبب نزوله لمات القرآن كله، فإنما العبرة بعموم النص لا بخصوص سبب نزوله، ولو كان قرآن خاص موضوعاً للحكم لجيء بخصوصهه، ولا
 مقام البيان، فهل يصلح تقييده بمسلم خاصو


وعناية قرآن الحمد في جهرية الجماعة، جناية في التعبير، لا تقبلها


 قد يخصّص به من كونه مسلماً بالغاً حالة القراءة الجهرية للصـلاة، أو كونها قراءة حية، فلا يجب الاستماع والإنصات للقراءة المسجلة(1)

ذلك، وقد هدد التارك للسجبود حين يقرء القرآن بعدم الإيمان حيث







ذلك، وحتى لو لم يكن في القرآن نصوص كهذه التي تدل على فرض
 الآية.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآيات: 1•Q-I•V }  \tag{r}\\
& \text { سورة مريم، الآية: ه^. }
\end{align*}
$$

الاستماع لكان ذلك فرضاً أدبياً وفطرياً وعقليآ، فحين يكلمك عظيم من العظماء لصالحه هو دونك فهل يجلر بك أن تلهو عنه إلى غيره؟

فمالك حين يقرء القرآن لا تستمع له ولا تنصت ملتهيا إلى سواه؟ ومو لصالحك فقط دون مالح الله! صحيح أنك حين تشتغل بواجب يشغلك عما سواه لا يفرض عليك استماع القرآن حيث يزول وجوبه إما حرجاً أم تقديماً


 سائر الواجبات التي تختلف حالاتها في دوران الأمر بينها وبين الأهم منها، ا'
ذلك، فالقرآن ككل" أيأ كان ومن أيّ كان يـجب الاستماع له، لا فقط

 الإنصات دونما استماع ليس هو كامل الفرض ، فإنـ إنه الجممع بينهـما حيث

القصد توحيد الاتجاه إلى القرآن لمّا يقره، كما توحد اللها اله في الربوبية. فهنا توحيد في الاستماع والإنصات للقرآن هو المأمور به، وهناك إلحاد


 الاستماع، فقد يستمع إليه ولا يستمع له كأن يسمع الصـوت دون تأمل في معناه، حيث القصدد من الاستماع إليه هو الاستماع له، ، فقد يستمع إلى كتا
 يليق بالقرآن ولصـالحه إيماناً وتصديقاً وتدبراً وتذكراً وتطبيقاً، أن يصبح

المستمع له استماعاً له بكل آذانه، وإنصاتآ بكل كيانه، والإنصات ذريعة
 بالقرآن، دون إشرالك له بسواه، بل هو توحيد الاستماع بعد توحيده الإنصات فال الات

(1) سَعَى
 تَكُونُا



 التصـديق والتطبيق، فمن سمـع الأذن إلى سـمع الصمدر والقلبب واللـب

 - (v)

 استماعاً وقراءة وفي كافة الحقول الأنفسية والآفاقية.

وفي رجعة أخرى إلى الآية نجد المناسبة التامة بين طامة الاستماع

سورة الأنعام، الآية: YO.
سورة محمد، الآية: 17.
(V)


(Y) سورة البقرة، الآية: Vo.
(Y) سورة الأنفال، الآية: (Y)
(() سورة الانيياء، الآية: Y.
 يعني القرآن كله، فإنه بصائر كله، فلا بد من انفتاح الألأبصار لرؤيته، فالبار فالبصر
 تحلّق بصـائره على كل الأبصار.


 والإنصات له، فالقول إن الآية تخاطب فقط - „النذين كفروا" إنه كفر بها،
 والروايات المتظافرة انها نزلت بشأن الاستماع والإنصـات في الصلوات

الجهرية.
ومن الأحكام الفقهية الـمستفادة من الآية بـعد وجوب الاستـماع الاع

 الإخففاتية خارجة عن حقل الاستماع، فحين يمكن الاستماع للقرآلن في مـلاة وسواها وجب الاستماع، وأما الهمهمهة غير المسيمعة للقرآلن فليس استماعها استماعاً للقرآن حتى يجب، اللّهم إلا تفتيشـاً عما يسـمع منه


ذلك، وإذا دار الأمر بين واجب الاستـماع وواجبب الققراءة كمـا في


في صهلاتك نفس ما يقرءه غيرك جهاراً، فهناك تقرء مستمعاً لما يقرء. أم تقرء غير ما يقرأه غيرك مـع إمكانية الجمع بين قراءتك واستماعك
(1) سورة الجائية، الآية: •.

فكذلك الأمر، هذا، ولكن المفروض - قدر الإمكان - التجنب عن هذه
 لصلاتك حين لا تتمكن من الابتعاد.

ذلك، وفي تساوي الفرضين يتساوى الفرضان حيث تتخير بينهما، وإذا تكرر فالتراوح قضية الاحتياط، بل هو المفروض، تقديماً لأحدهما مرة وللآخر أخرى.
وقد يجوز الأمر بإخفات القارئ لتجد أنت مجالاً لتحقيق فرضك، فإن قراءتك مفروضة، وليست قراءته في أصلها - فضلاّ عن الجهر بهـا مفروضة، وقضية تقديم الأهم على المهم هي الأمر بإخفات تلك القراءة غير المفروضة التي تناحر قراءتك المفروضة.
 الاستماع بالقرآن، ألا يشرك في استماعه غيره أيآ كان وأيان، اللهم إلا

وجاه الأمم أم في ظروف محرجة مخرجة عن إمكانية الاستماع في وسع وهكذا الإنصات فإنه أيضاً (لـها قضية العطف، فليكن المؤمن بالقرآن، حين يقرء جهراً يسمع، مستمعاً له ومنصتاً له بكل كيانه، والخطوة الأولى الانى هي الاستماع بظاهر الأذن والإنصات بلسانه، نم استماعاًا وإنصـاتاً بإذن الفطرة والعقلية السليمة، وإلى اللب والقلب والفؤاده ولحّ ولحّ يصبح بكيانه كله استماعاً له وإنصاتاً له، وهنا تتحقق الرحمة الطليقة قلر الاستماع والإنصات

 الاستماع له والإنصات له.

ذلك وإن الناس ليخسرون الخسارة العظمى الني لا يعوضهـا شيء

بالانصراف عن القرآن، فإن العكوف على هذا القرآن في استماع وإنصات



الرياض
 والتزايد من الاستماع للقرآن والإنصات له.
ذلك واقراء القرآن نالائة: رجل قرأ القرآن فاتخله بضا بضاعة واست استدر به
 حدوده، ورجل قرأ القرآن ووضع دواء القرآن على دائه وأسهر به ليله وأظمأ
 الشا

السماء، فو اله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر||(1)




 لزم الأمر كجهرية الصلاة، أو رجح كأن تتذكر به أكثر أو تعلّم من سوالك،
 ثلالة: تارئ ترا ليستنر به الملوك ويستطيل بد على الناس فذاكاك من أمل النار، وتارئ

 من مضلات الفتن ومو من أمل الجنة ويشفّ فيمن شاء.

وكقراءة القرآن حيث يرجح الجهر بها إسماعاً فاستماعاً، فالضابطة الأصيلة
 وعل (ااذكرال هنا هو خاص الذكر لخصوص المكلفين، والقرآن والأذان وما
 فإنه للإعلام، وهكذا المواعظ والمدائح والخطابات المذكرة وأضر وأضرابها . فلئ كان القصد من الجهر بذكر ربك رناء الناس أم إسماع اله فمحظور محظور، وإن كان إسماع الناس ليتذكروا كما أنت، أم تعليماً لهم أم إعلاماً الـأ

فمحبور محبور .
والأصـل في ذكر ربك - تغـاضيـا عن مـلابسـات تفـرض أو ترجـح الجهرية - هو تحريك اللسان دون الجهر من القول مـع حركة القلب، فإذا نبست الشفاة مع الأرواح، فليكن ذلك في صورة وسيرة لا تخدش الخش الخـوع
 وضتجّ، أو مكاء وتصدية أو غناء وتطرية، وإنما هو ذكر يناسب (اعند ربك" وكما يرضاه دون ما ترضاه وتهواه.

 غيرهما ، أم هما عبارتان عن كافة الأوقات.




أوقاتك، فليحشرك ذكر ربك قالآ وحالاّ وأعمالآ على أية حال(1) فـ : (1) اللدر المنور rev - أخرج البزار والطبراني عن ابن مسعود عن النبي
 وهنا وُعِندَ ترِّكَهِ تعني عندية الزلفى كما تناسب ربوبيته العليا لمكان




 والآصال هاوليسوا هم من الغافلين" .


التذلل بكل كيانهم.
وهذه هي من آيات السجدة التي لا تحصر فيما حصروه في أربع، بل هي بضع عشرة آية فإحدى عشرة سجدة(1) ولا سيما التي تأمر بالسجدة فـرة ، وعل الأربع هي مهامها نم تمامها.

=

اللدين حتى يركبه.

 والحع سجلة والفرقاذ وسليماذ سورة النمل والسجدة وص وسجدة الحواميم .
\&1。

فهرس الجزء الحادي عشر

الصفحة
الموضوع

تتمه سورة الأعراف
$v$ $\qquad$ سورة الأعراف، الآيات: عץ - 0 ع
$r q$ $\qquad$ سورة الأعراف، الآيات: 7 ع - 7 ه 71 $\qquad$ سورة الأعراف، الآيات: عه - O^
vV $\qquad$ حول العرش
9. $\qquad$ سورة الأعراف، الآيات: 09-0 7 7
$9 V$ $\qquad$ VY - 70 سورة الأعراف، الآيات
$1 \cdot 4$ $\qquad$ v9 - Vr سورة الأعراف، الآيات
$\qquad$
IIr $\qquad$ سورة الأعراف، الآيات: 10 - 1 -

الفهرس

1\&0 $\qquad$ سورة الأعراف، الآيات: س،1 -

Y•V $\qquad$ سورة الأعراف، الآيات: £ ع1-107 س६0 ............................. ITY - IOV :

Yov $\qquad$ تتمه فيها إثارات إلى بشارات
 كار كلام حول حدود الأمر والنهي

Ү97 $\qquad$ IVQ - IV• :سورة الأعراف، الآيات رجعة أخرى إلى الآية في نبرات ...................................... رجعة أخرى إلى آية الذر في ملاحظات
rrs $\qquad$ تلحيقة حول (\$ِنْرَتَ أَنَّهِهِ

そ\&V $\qquad$ كلام حول قصص القرآن .
ror $\qquad$ سورة الأعراف، الآيات: •1AA-1A

ィท $\qquad$ سورة الأعراف، الآيات: 149-19^
rıя $\qquad$ سورة الأعراف، الآيات: Y-7 - 199
\&11 $\qquad$ الفهرس


[^0]:    (1) سورة الروم، الآية: •r.

    سورة الأنعام، الآية: بهـ
    سورة الأنعام، الآية: 00.

