

الفرقان
في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

$$
\begin{aligned}
& \text { الفرقان } \\
& \text { في تغسير القرآن } \\
& \text { بالقرآن والسُّنة }
\end{aligned}
$$

تتمة سورة الحزء السادس - عشر

## سماحة الشيخ

الآلكتور محمد الصادقي
shiabooks.net
mkkba.net > ابرابط بير


$$
7
$$




 سَكِبِينَ


 رَّ
 كَ



 سُرُرُ


## 


 بروحه أن يعنيه الإنسان فيما يطلق دون قرينة.






 سلالة من طين لازب صلصال من حمإ مسنون، إضباره ذات قواعد أربع على أهل الطين.

وأصل الصلصـال هو تردد الصوت من الشيء اليابس، فهو الطين

 وقد يقال: متتن، وتنافيه (اسلالة من طين - من صلصال كالفخار").

ووَّتَنْونِ ِ هو المتغير، فحتى إذا عنى بالحمبا الأسود المنتن، فقد يعني
 الإنسان من سلالة من ذلك الطين، أم من سلالة من طين حيث ألهبح
راجع تفسير الآية في الفرقان YV: Yr.

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

صلصالآ من حمإِ مسنون، تغيراً من كل طينية خشنة غير لائقة لفخار
 مفخر الكائنات! وقد يعني المسنون المتغير إلى نتن، وكالفيخار يلـي

 مَّذَكْرًا (1) إذ يُختجل من ذكره لرداءته وعفونته وقذارته.


 ليس إلاّ منه فهو محكوم بحكمه، وإن خلق الأجنَّة والأنسال ينتهي إلى


. ${ }^{\text {(8) }}$. . .
وآية الصلصال من الأدلة القاطعة على أن الإنسان الأول خُلق قفزة من طين، دون انتسال من حيوان أو إنسان آخر، سواء أكان الان ولان الادة القفزة، أم

تكامل التسلسل الدارويني (0)

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الإنسان، الآية: } 1 \\
& \text {. } 1 \text { ، ( } \mathrm{V} \text { : (Y) } \\
& \text { rv : سورة الكهيف، الآلآية (r) } \\
& \text { ( } \text { ( }
\end{align*}
$$




 يتطلب انه كان بين أوادم آخرين نامطفاه الش من بينهم، ويرده أن الامطفاء ومر طلب =

وهنا رالقدهل تأكيد أن أنان على هذه القفزة الخارقة للعادة، المنقطعة



وإذأ كان الإنسان الأول من صلصال من حمإ مسنون، فنسله المنتسل
 وأضرابه، كما والصلصـال دون حمإِ ليس أصلاّ للصـالحين ولا سواهم
= مليها، نم والملانيكة، كانوا من الأصفياء ومن الجن أصيفا الحياء، واصطفى آدم مليهم كلهم،

سورة آل عمران، الآية: ه9.












 القيامة ولا أبالي ولا أسال مـا أنعل ومم يسألون واشترط في ذلك اللباء فياء فهـ ولم ولم يشترط في
 ومما بلة من طين .




اللهم إلّا بتأويله إلى سائر الطينات الروحية، عليينية وسجينية، مهما كانت الأرواح بأجسادها متنسلة من آدم الصلصال من الطا حمإ مسنون.
وشاهداً على أنها روحية خلق المؤمن من الكافر والكا الكافر من المؤمن فإذا كان الوالد الكافر سجينياً في جسمه فالولد كذلك بطبيعة الحالـالٍ فإلنما
هي الأرواح - فقط - دون الأجساد.

هنا نقطة التركيز في اللسياق هي سر" التكوين في الإنسان، وسر الهلىى


الابتداع في خلق الإنسان الأول.
وفي البقرة كانت النقطة الرئيسية هي استخلا سلفه من أنسال منقرضة مقضيّة. وفي الأعراف هي الرحي الرحلة الطائلة من الجنة إلى الأرض ثم الرجعة إليها، وإبراز عداء إبليس لهذا النسل .
= شيعتنا تركت كما تركت طيتنا لما زنى أحد منهم ولا سرق ولا لاط ولا شور الـا

 ومي طينة أمدانتا - فلو أن اله





 اكتسبها ومو اكتساب مسحة الإيمان. أقول: لا نصدق من مذه الأحاديث إلا ما يصدقه نص القرآن ألا أو ظامره، والشطر اللني لا لا





وهنا في ذلك الافتتاح البارع يقرر الاختلاف بين طبيعتي الإنس والجان، فهنا طين وهنالك نار السموم.

فأما كيف ارتقى هذا الطين من طبيعته العنصرية المعروفة إلى أعلى الآفاق الحيوية عضوية وروحية؟ فإن ذلك من أسرار الـخلقة الحكيمة

 التمحل، فهو خارج عن التحممل، فللبحث العلمي أن يمضي في طريقه بوسائله الميسرة له، فيصل إلى افتراضات الـ خاطئة أو نظريات قاطعة، ولكنه ليس له تعسيلها فتأصيلها وتفريع القرآن عليها بتوجيهات بعيدة غاتها

 الأطوار الحيوانية أو الإنسانية أماهيه؟! فالأمر المستيقن على ضوء القرآن باقِ ليست لتعارضه النظريات حتى الآن وبعد الآن، اللهم إلاّلا آن تتبنّاه في
 الغييية القرآنية على مدار الزمن وغائر التأريخ بمستقبله وحاضره وكره وغابره.

فالخليّة الأولى لنشوء الإنسان لا تزال عبر التاريخ والأعصار الخالية، تنتقل بين الخيالات، خافية ليس يزعم أحد أنه امتدى إليها سبيلاّ، وكما تتخبط النظريات حول الحياة، على حين يفسرهما القرآن التفسير المجمل



فحين لا يدري الإنسان كيف خلق من صلصال وهو يعيش نفسه، كيف له أن يدري كيف خلق الجان من قبل من نار السموم، وهو لا لا يعيشه ولا يراه؟ إلا أن يُدريه الله إياه كما أدراه.

وكما الإنسان هنالك هو الأول دون نسله، كذلك الجان هنا، وقد يشهد



 إبليس وغيره من الجن في نسل الذرية قول غير ذي فصل.

هو المازج القلق (r)
فليست مي ناراً عادية كسائر النار(8) بل مي خليطة مازجة بسمومه،

 كالنار اللامبة من الأوكسيجين وما فوقه أم دونه، أم خفيف فخفيفة.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الرحمن، الآلية: } 10 \text {. الكآية . } \tag{1}
\end{equation*}
$$

فإن كاذ من المرج نهو الخلط والمزج، ومن المرج مو القلق والاضضطراب، ونار ونار السموم





ولماذا هنا الجان وفي الرحمن (") والجن والجنة في سائر القرآن؟ علّه لأن الجانّ مفرد والمخلوق من نار السموم كذلك مفرد، ولكن الجن جاء فيما جاء جمعاً أم جنساً ولا جمعية في الخلق من نار السموم.
وترى كيف كان نسل الذرية من الجـان؟ لا ندري إلّا أن لـه ذرية، ولكنها كيف انتسلت فلا ندري! وإنما ندري أنه خُلق قبل الإنسان، وقد ندرك من صفاته بعض حالات السموم، واللطافة على وجه العموم، وأن هناك قسماً منه شيطان، وآخر كما الإنسان بين معصوم يوحى إليه على هامش الوحي إلى إنسان، وغير معصوم هو بين متق ومأثوم، وكما فصلت في سورة الجن والحاةة.

هنالك يخلق هذا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون، ومن مني يمنى، ويُجعل في أحسن تقويم كالقمة المحممدية العليا التي يغبطها العالمون من الجنة والملائكة وسائر الروحيين أجمعين.

وهنا يخلق الـجان من نار السـموم، ويُجعل في تقويم منه النـخبة المـختارة لاستماع الوحي في الملإ الأعلى أم من النبيين، حتى يرجعوا اللى قومهم منذرين، فإنما الأصل في الزلفى الإيمان والعمل الصا الصالح، لا الأصل المخلوق منه حتى يفتخر به جماعة ويترذل فيه آخرون:

 فصلناها هناك خليفةّ عمن انقرض من جنسه كتعريف لمئل حالته السابقة
 والأصلان حسب الظاهر رديئان، أولهما يتطلب سؤال الاستفهام، وثانيهما
 من الحيات الصغار .




 (جاعل) تلمح آنه واقع حاله . .
وهنا (إني جاعل" مقرون بقرينة قاطعة تصرفه عن الحال وهي وُفِّةً
. . . . .
إذاً، فقد يكون عرض البشرية قبل عرض الخلافة، تقديماً لظاهر رداءة
 قاسياً للملائكة وقد نججوا من الناحية الجسمية فسجدوا دورا دون سؤال، ولم
 ولكنهم على أية حال سجدوا لهُ احتراماً لأمره، وتعبداً له على إمره.






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

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة الحجر، الآية: بr. }
\end{aligned}
$$

 الخخلافة وهذه الظاهرة الجسمية، وأنا لا أدري لما سأل المـلائكة بعـُ


الخلافة .
 - إذاً - ناجحون في امتحان السجلدة لبشر من صلصـال من حم!إِ مسنون


 مع تلك السابقة السوه من المستخلف عنهم، وقد ور جهلوا إمكانية التفاوت بين الخليفة والمستخلف عنه.
 وكما نتلمح من الجعل مركباً أنه جعل ما خلقه خليفة، ولا نرى الأمر
 بعدها قد تدل على اختلاف الموقفين

 من صلصال من حما مسنون، إلّا تبديل الصلصال إلى جسم بشر . والبششر جسـم كثيف يلاقي ويباشر، خـلاف الـجن والـملائكة إذ لا يباشَرون، والبشرة ظاهر الجلد من كل حيوان والإنسان بشر بمعنييه. وفي صيغة أخرى يخص خلقه بجسمه البشري، وبكلمة (اكن" يخلق

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



 الهُ الأرواح قبل الأجساده بما لا ينافي الآيات، من قبلية رتبية إماهيه؟ . .






 ظرف لمظروف، فمن المستحيل إذاً تجرد الروح المظروف لظرف الجسم.
 ولا جزء لذاته المقدسة! وحتى لو كان ليس لينفخ في جسم الخلق، والِّلا لأصبح الخالق خلقاً والخلق خالقاً .
 وتشريعياً هو من خلقه، فليس - إذاً - من ذاته، ولا من صفات ذاته ومي

$$
\text { (1) سورة آل عمران، الآية: } 09 .
$$

(Y) سورة المؤمنون، الآية: ع1.
(Yر الثقلين r: 1 ( 1 الان التوحيد للصدلوق بإسناده إلى عبد الحميد الطائي من محمد بن مسلم

 أخرجت ملى لفظة الروح لان الروح مجانس للريح وإنما أخافة اللى نفسه لانها امطفاه على

$$
\text { سورة الإسراه، الآية: . الإي } 10 \text {. }
$$




تم الإضافة قد تكون إضـافة شيء إلى نفسه كـ انفسي" وأخرى إضافة


 في آيات أخرى.

وكيف تتحمل وُتُّرِىِ) منا الحمـل على الإضـافة الثـانية بين هذه الخمس، والقرائن القاطعة القاصعة عقلية ونقلية معسكرة على استحالتها، فإحالتها إلى ما يصح كالخامسة.

 إلى نفسه كما أخـاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه فقال : ابيتي"


فنفخ منه في آدم||(\%)
فنفخ الروح مكذا لم ينقص من ذاته تعالى شيئاً إذا لا تركُبَ فيها ولا ولا ولا نفَّ منها، ولا من قدرته الذاتية وسواها من صفات ذاته، إذ هي عين ذاته،
(1) سورة آل ممران، الآية: هه.


 صورته؟ نقال: مي مورته مهدنة . .
 الآية قال: روح اختاره الش واصطفاه وخلتش ...

فـ "ليست بالتي نقصت من الله شيئاً، هي من قدرته تبارك وتعالى عنه||(1)
 بنفسه بين خلقه لكرامته على الها، واختصاصهه بين خلق الله، إضـافة تشريفية،




 أجمعين . وفي قول فصل إيضـاحاً لهـذه الآيات، عرضـاً من الامام علي لواقع خلق الإنسان وإسجاد المملائكة وإباء إبليس : ا"تم جمع سبـا
 لزبت، فجبل منها صـورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول، أجمدهـا ولا وها حتى استمسكت، وأهلدها حتى صلصلت، لوقت معلود وأجل معلوم، نم
 وجوارح يختدمها، وأدوات يقلِّها، ومعرفة يفرق بها بين الأذواق والمشامٌّ، والألوان والأجناس، معجوناً بطينة الألوان المـختلفة والأشباه المؤّتلفة، والأضداد المتعادية، والأخلاط المتباينة، من اللحر والبرد، والبلّة والجموده،

 لآدم، فسجدوا إلا إبليس وقبيله اعترتهم الحمية، وغلبت عليهم الشقوة،
 وخلق روحاً نم أمر الملك فنفخ وليست بالتي ..

وتعززوا بخلقة النار، واستوهنوا خلق الصلصال، فأعطاه النظرة استحقاقاً
 ( ${ }^{\text {(Yَ }}$

 وتصديقاً عملياً لفضيلته، بعدما بهروا في السؤال، أم عرفوا المسؤول علها عنه أنه الْ من صلصال،، لا سجدة عليه كتربة، ولا إليه كقبلة، ولا له كعبادة أو احترام الها

وإنما هو مادة الشكر له، سجلدوا لله، حيث اللام بين محتملات:
الانتفاع والاختصاص والملكية، مهما كانت - كما هنا - للتعدية، فالسجود له قد يعني الاختصاص والملكية، فليسا - إذاً - إلا لها شكراً واحتراماً وعبودية، أو يعني الانتفاع ولا يكون - إذاً - له إذ لا ينتفع من الا السجود

 اله، وينتفع المسجود له مادة للشُكر مكسَباً في إظهار كرامته بأنه معلم الملائكة فأفضل منهم أجمعين فضلاً عن الشيطان الرجيم.



 المححمديين الطاهرين
(1) سورة الحجر، الآيتان: MA، MV، (Y)


الأسماء التي عُلِّمها آدم، وفُضّل بمعرفة علمية لهم عليهم، فهو الفرع الذي

 الشيطان الأول للإنسان الأول فحسب، بل هو تلـميح أن هذه السجدة لـم تكن لآدم فقط كشـخص، بل ولـمن في صلبه على اختـلاف درجاتهـمّ الا والأحرى منهم كلهم المحمديون صلوات الله عليهم أجمعين .



 لكانوا من المستكبرين، كما استكبر إبليس وكان من الكافرين.


 السماوات، فأصبح الكون كله مسجداً لملانكة اله في ذلك السجود كما في الها سائر السجود.

ويا عظماه لهلهه المنزلة الرفيعة لذلك المسجود له شكراً! ويا قبحاه
لإبليس حيث أبلس ونكص! :


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأعراف، الآية: } 11 \text { (I) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة النحل، الآية: -0. }
\end{aligned}
$$



 في ظاهر الحال، لـحد كانوا يحسبونه منهم وليس من الضرووري أن يكون

 وعلى أية حال لم يكن هو من الملانكة، مهما كان مأموراً مع الملائكة . فرغم أنه كان مع المأمورين بالسجود في بُعد الأمر، أم ومعية العشرة،

: (6)





 أوسع من المعية حيث تعم انفصاله عنهم في السجدة في المكان والزمان الان، تفرداً باستكبار، ولكنه لم يكن مع الساجدين ولا منهم.
 وقد تغافل اللعين عن أهله نار السموم وهي أنحس وأنكى من صلصهال

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

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

من حمإ مسنون، نمّ ولـم ينظر إلى نورية آدم، لذلك تردى في جـحيم

 النور - سجدوا له كلهم أجمعون!.

وهنا ولزَ أَكُّه تنفي أهل السجود مع الساجدين معهم أم لا معهـمه سلباً لأهلية آدم، وليدجاباً لأفضليته هو عليه، تشامـانـاً برأسه، وترفعاً

 وأين خيرية الطين من نار السموم؟، وخير منهما في الأصل هـم الملانيكة


الإمر؟.

وقد تلمح ولَّر أكَيُ أن كينونته النارية آبية عن السجود لكائن طيني
 استغراق لذلك النفي، فلا سجدت له ولا فلا أسجد مستقبلاً حيث الكينونة النارية المفضلَّة دائبة.
 تعني "الم أكن لسجدةه فلو كان كياني ككل لسجدة كيفما كانت ولأي كانت



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

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الأحراف، الآية: IY. }
\end{aligned}
$$

الفرقاذ في تفسير القرآن//الجزء السادس عشر

 لسجدة ولم أكن أنا لسجدة! .
لا هنا ولا في سائر القرآن لا نجد جواباً لقياس إبليس إلّا أمراً بخروجه عن الجنة وعن جوار القرب، رجماً ولعنة إلى يوم اللدين كما هنا، أمّا شابهـه

لماذا؟ لأن سخافة هذه القالة بالغة لدرك أسفل، لحدّ لا يصلح كلمة
 فِنَا (r) والتكبر على اله ذنب لا يساوى بأي ذنب حتى الشرك والإلحاد! .

 طينة آدم من الأرض، وسوّاه ونفخ فيه من روحه في الدجنة، أم في الأرض تم عرج به إلى الجنة، أم خلقه من تراب الج الجنة؟
 ثلاثة، حيث السجدة واقعة بعد خلقه دون فصل، فلا تفسح مجالآ لعروجه

 أن تعنى الغاية الواصل إليها بعد خلقه في الجنة ومي الخالافة في الأرض! أنا لا أدري وربي أعلم بما قال.

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

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

 وإخبار بأن إخراجه منها مو برجم الأحجار السماوية والنيازك النارية، نم








 وإجابة لمن دعى عليه باللعن.
 اللعناء بعصيان في الالتعان، وكذلك كافة المؤمنين وقاية لهم عن العصيان، إضافة إلى مآسيه ومعاصيه الششخصية ومنذ ترك السجود لآدم.

 فعليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص أولئك من أوزارمهم شيئاًا"! لعنة ذات بعدين بعيدين في أغوار الزمن منذ بداية التكليف إلى يوم الدين.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الصافات، الآيتان: A، ه، } 9 \text { ه } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (r) سورة ص، الآية: VA. }
\end{aligned}
$$

سنّه، وأنه عزم على استكباره هذا إلى يوم اللدين، وعلم الله تعالى ذلك منه
 الخط دونما رجعة.

عن اللعنة - هو مكانُ واقع اللعنة بعقوباتها المناسبة لها جزاء وفاقآ؟ وليس يوم الدنيا إلّا دار تكليف فاستجرار لعنة أو رحمة ليوم اللدين؟ .
 المعصية، وكل ذلك سوى الله محلودة إلى يوم اللدين، فلا معصية ولا ولا علا علا وِي ولا لاعن أو ملعون إلّا محدوداً بزمن التكليف وهو إلى يوم الدين. والهه - غير المـحدود بيوم وسواه - ليس ليلعن بمعنى أن يُحق كلمن

 ومن تم مادة المعصية تظهر بتمامها يوم الدين، وإن كانت تظهر بعضاً


 تلو بعض إلى يوم اللدين، منهم اللعنة على الشيطان إلى يوم الدين، وطبعاً هو يوم قيامة الإماتة قبل قيامة الإحياء. فهنالك لعنة إلى يوم الدين هي مادتها بما يلعنه الله ويلعنه اللاعنون دون




 كان، والله أعلم بما يكون وما كان. تُم اللعنة إلى يوم الْدين قد تكون مـع حياته المنظَرة إلى يوم اللدين، وأخرى أن تستمر اللعنة عليه وهو ميت قبل يوم اللدين. وهنا يتمسك بما هو العدل في قياسه أن ينظره اله قلر ما يلعنه جزاء وفاقآ، بل وفوق ذلك ألًا يموت في قيامة الإماتة، حياة مستمرة إلى يوم


الأولى.

وهذه نظرة غالطة غير لائقة بمئله أن يعيش عيشتهم وفي موتتهم لقيامة الإماتة تم بعثتهم وفي كل ذلك هو منظرّ! وليس ذلك إلّا لأفضل الطيبين
 ميتون قبله عن الحياة الدنيا .



وهنا لمئلث الحكمة مئلث الإنظار : بقاء حياته المضللة دون عقوبة. وعلَّ الفاء في „فانظري" تفريع لأمد الإنظار على أمد اللعنة، ولكنها لم

( (צ) قد مضى تمام مذه الخطبة في ختام تفسير الآية (YQ) عن الإمام المير المؤمنين

أوّل يوميه وهو قيامة الإماتة، دون قيامة الإحياء، لذلك نرى تبديل التفريع الشيطاني بتفريع رحماني تغليطاً لقياس الشيطان، وتصحيحاً لقياس العدل

من الرحمن:
: فللفاء هنا موقفها من التفريع على اللعنة إلى يوم اللدين، فالنظرة إلى يوم الوقت المعلوم من يوم الدين وهو قيامة الإماتة، لتُطابقَ اللعنةُ أمد الإنظار،


 مصالح لذلك الإنظار، شـاءه الشيطان أم أباه، ولكنه استدعاهناه، فوافقت

 - اللعنة السخطة إلى يوم الدين (اواستتماماً للبلية) لمن يبتلى بمكائده ومصائده، وكذلك لنفسه فيما يبلى -ويبتلى "وإنجازاً للعدةه" حيث وعد الصالحين الناجحين في نضال الشيطان خيراً، ووعد الطالحين، في نضاله شراً، ولا تُنجز هذه العدة وتلك إلا بذلك الإنظار .


 الوتت المعلوم بما سبق من تلك العبادة .

 صدور مذه الرواية عن المعصوم - لأقل تقدير - تردد.

من الشياطين، حيث الإنظار هو الإمهال لمن يعصي(1) إملاء: وإملالًا"، وليس













$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الزمر، الآية: } 7 \lambda \text { ( } 7 \text { ( } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (8) (ع) سورة الأمران، الآية: } 10 . \\
& \text { (0) (0) سورة الزمر، الآية: 14. } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

 هبد الش ج语
 الخرج ابن ابي حاتم وابن مرديه عن ابن مباس في الآية الال : أراد إبيس الي ال لا يلور الموت فقيل إنك من المنظرين، الثى يوم الوقت المعلوم، تال : المنفة الألولى يموت فيها إيليس ويين النفخة والنفخة أربعون سنة تال فيموت إبليس أربعين سنة. (V)
 المنظرين، إلى يوم الوتت المعلوم تال ومب: جعلت ندال أي يوم مو؟ تال: يا ومب =

والتأويل، حيث الإنظار له مرحلتان، يوم موته كسائر الخلائق، وهو وْيُرِ
 لقيام الدولة الإسلامية العالمية، فلا مجال إذاً للشّيطان إلا قليلاً وكأنه مضروب عنقه، أم أن العنقهل) شوكته قبل القيام حيث تكسر فهو - إذاً مقطوع العنق! .
 عبر عنه بذلك، دون يوم الصعقة الأولى، رغم صراحتي الِّه في اليوم الأصل، دون الوقت المعلوم معلوماً لدى الكل في أحله، وهو يوم يوم يموت الخلا

 طبعاً! لأنه المخاطب، وتفُّم الخطاب هو قاعدته على أية حال، وإلًا فلا
 التكليف حيث العصيان لا يتخلف - مهما نقص - على مدار الزمن، وهو من إغواء إبليس
= كاذ في مسجد الككوة وجاء إيلس حتى يخبو يين يليه على ركبته فيقول يا يا ويله من مذا اليوم فيأخذ ناصينه فيضرب منته فذلك اليوم الومت المعلوم

 في رجعته هِ كسر السورة الإبليسية.
وني تفسير البرمان Y : Y ا

 كان يوم المعلوم ظهر إيلسِ في جميع أشياهع منذ خلق الش آدم إلى يوم الوقت المعلوم ومي
 سورة الأمراف، الآية: IAV


 إنظار الشيطان، حياً لا يموت إلى يوم الوقت المـعلوم، نمّ لا يـحنّ إلى
 فهل المصلحة لاستتمام البلية وإنجاز العدة واستحقاق السخطة في ذلك الإنظار أقوى وأحرى بالتصـليق والتطبيق من المصصلحة لتأسيس الدولة
 فإن كانت الاستجابة هنالك للدعاء الشيطان الرجيم، فهنا الاستجابة أحرى لأدعية الصالحين على مدار الزمن. وإن كان هناك إنجاز العدة لفريقي الصالكين والطالحين، فهنا العلدة
 وإن كان هنالك استحقاق للسخطة، فهنا السخطة على سلطات الشيطان


 وإن كان هناك استتمام للبلية، فقد تمت هنا البلية وحان زمن الوراثة العالمية للصالحين، مهما بقيت بليّات صـغيرة منذ المهلـي الوقت المعلوم!.

ولقد طلب إبليس النظرة، لا ليتندم على خطيئة، بل لينتقم من هذه
الخليقة الخليفة، حيث أمر بالسجود له، فاستكبر واندحر :

: بِنْ
"افلعمري لقد فوّق لكم سـهم الوعيد، وأغرق لكم بالنزع الشـديد،
 ورجماً بظن غير مصيب، صدقه بها أبناء الحمية، وإخوان العصبية، وفرسان

الكبر والجاهلية(1)
居

وعلها عبارة أخرى تفصيلاٌ لما هنا حيث التزيين مقدمة للإغواء، وهي قعود لهم صراطه المستقيم. تم .. وامال" هنا مصلارية تعني بإغوائك إياي، والباء سببية وليست للقسـم إذ لا يُقسـم إلاّلا بـمعروف، فالإلغواء سبـي


وكيف ينسب اللعين غوايته إلى الهن تم لا يرد عليه اله إن كانت هذه النسبة خاطئ؟ قد بكون الإغواء بدائية دون غواية سابقة في الغاوي، ولـا وقد لا لا


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نهج البلاغة عن الإمام ملي أمير المؤمنين جان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة القصص، الآلآي: بانج. } \\
& \text { (£) سورة الصافات، الآية: }
\end{aligned}
$$

 فأغواه اله برجمه والللعنة عليه إلى يوم الدين جزاءة وفاقاً لاستكبباره،

 إخراجاً ورجماً ولعنة بما خرج عن العبودية والتعن فيها، أفكان يرجو أن
 الطائعين وخلاف عَل من أعدل العادلين.

 فللك الإغواء كان جزاءً لما غوى، لزاماً له إلى يوم الدين، وكما صممـ
 فسبب الغغواية هو نفسه من ذي بده، وهي هي سبب غوه غواية الرجـم

 فسوف أنتقم ما كنت وما كان إلى يوم الوقت المعلوم، إغواء مـخيراً لا لا
 أجيب عنه من ذي قبل، والإغواء الجزاء عدل هول هو قضية الربوبية الوبة العادلة، وكذلك إظهار الغواية بسبب الأمر بالسجود لآدم، فلولاه لم تظهر، ولا ولكا

ابتلاءٌ عادل قضيةَ التربية الاللهية عدلاً منه وفضلاً . ولكن اللعين يتربص بآدم وذريته الدوائر، لأن آدم هو رأس الزاوية في

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الصف، الآية: } 0 \text {. } 0 \\
& \text { IV : سورة محمد، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء السادس عشر
ابتلاء الغواية، وذلك من ردّات الفعل الإبليسية حيث لا يستطيع الانتقام من ربه أو محاربته أو الفرار عن رجمه ولعنته، لذلك علك عزم على إلخراجه وذريته
 اللايق، ولقد غفل اللعين أن المعني من ذلك السجود هـم المـخلصون من من


وهنا الشيطان يفوّق لنا سهم الوعيد، تهدداً عارماً ماكراً يحدد فيه ساحة
 بحذافيرها، من إنسان الأرض بأفكاره وأعماله، ومن زخرفات الأرض وهنا پأغرق لككم بالنزع الشديد ورماكم عن مكان قريب" هو الأرض






فلا زينة مصنطنعة مـختلَقة إلّا وعليها مسحة شيطانية إغراء للبسطاء


يُحْينوْنَ صُنْعاه (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فافر، الآية: Y0. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( ) ( ) سورة الروم، الآية، } \\
& \text { (0) سورة الكهف، الآية: 1-1. }
\end{aligned}
$$

وذلك التزيين قد يكون للعقل أو الععلم، وأخرى كلنفس الأمارة والحس، تزييناً للمعصية كأنها مباحة أم عبادة، أم تزييناً للعبادة أكثر ملما ملماهِيه

 المستقيم، وفي كل ذلك يصدقه أبناء الحمية، وإخوان العصبية، وفرسان



 فيهـم مـن يتبعه بعض الأحيان، سواء شـمله الغنفران أم لـم يـشـمله،
 الممخلصين، وهم اللذين أخلصهـم الله لنفسه بعدما أخلصوا اللا له أنفسهم قلر الطاقة دون تقصير
فالعباد ثلاثة عبّاد الشيطان وعباد الرحمن وبينهما عباد عوان خلطآ بين طاعة الشيطان وطاعة الرحمن، فالأولون كالكرة أمام اللاعب بها
 بالرحمن، وأما عباد الرحمن فليس للشيطان عليهم أي سلطان، لأنهم في

صيانة العصمة الإلهية علماً وعملاً .
وليس أنه لا يزين في الأرض للمخلَّصين، فإنه يزين لهم ولمن سواهمه،
 بإغفالاته حيث يبصرون باللنيا غايتها فتبصِّهمه، ولا يبصرون إليها فتُعميهم.
 أم ويعمه حيث لا يؤثر فيهم تزيينه كما لا يؤتر إغوائه، فهو آيس من

المخلَّصين تزييناً وإغواءة، أم أنه يحاول لهم أقوى تزيين وأغوى الإغواهء، ولكن هؤلاء الأكارم ليسوا لينغروّا بمغغرياته مهـما ملأت الدنـا




 وليست فرية الغواية لأحدهـم إلّا غواية من الشيطان في تفهُّم الـمَرام والمُرام، من كتاب الله وسواه من حجة بالغة تتحدث عنهم، أم تُحلدّهُهم أْفسهـم القاصرة المقصرة فيحسبون المخلَّصين كأمثالهم! وهم في صيانم
 للصامت، المطبّق له على أنفسهم وسواهمم، فكيف يُعصـم ولا يُعصمون! انـا فاله يستخلص لنفسه من يخلص نفسه لله، ويجرّدها له وحده، ويستخلدمها له وحله، ، ويعبده كأنه يراه، وهذه الرؤية الدائبة هي العاصمة له بإذن الله.

: أَتَعَكَ مِنَ الْمَارِينَ



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



وهي معرفة على الإضافة! فهي - إذاً - قيلة نكرة، ولا تستقيم معنوياً، إذ لو كان المعني هنا غير صراط اله لكان محمد أحرى بكونه رأس الزاوية في
 التعريف إلى وَمُتَتْقِيُؤهُ النكرة بعدما حذف التنوين عن (اصراطّا! .

 نفسي، رحمة للمخلَصين، ونقمة على غير المخخلَصين أم بلية ليتوبوا ويثوا ويوبا





 عباده، بل لهم السلطان عليه.
= الميزان والصراط المستقيم .
 الكل ومع الكل صراط الشا ومثله تأولا











الجزاء الوفاق في الأخرى جنة أو ناراً .


 فرضته عليّ قبل أن تُخلق وتَعصي وتتهلد .

.
لا يصل السالكون إليّ إلا بمكافحة كافة العراقيل دونما تقصيرِ، نم علي

 راحلة الإخلاص وخرق كافة الحجبب بينك وبين ربك، والشيطان كلب






 فلو شئت لمنعتك وما أنظرتك، فليس تهددُّك في عبادي عليّ، فإن
(1) سورة الانفال، الآية: vv.
(Y) سورة النهل، الآيتان: ه9، . . . .

أرضه تشريعاً، هإنك لا تملك أن تدخلهم جنة ولا نارآه(1) " والسلطان المنفي عنه يعم سلطان البرهان فطرياً وعقلياً ورسالياً وسائر

 الذين يسلطونه على أنفسهم تغافلاً عن كافة البراهين وتخامنلاً، فإذا خفّونوا استحوذ عليهم الشيطان ونجى اللذين سبقت لهم من الشا الحسنى أترى الشيطان قرر لنفسه نفس ما قرره الرحمن دون
 وشاكلة المعنى، إضافة إلى أن هذا صراط تكويني من الشا لها لحكمة، والثيطان يسلكه بسوء طوية وعناد.
 وكأنّ مَن سواهم عباده وهم الأكثرية الساحقة من العباد حيث المـيخلصـون

المعصومون قلة قليلة!

 على الغاوين منهم وهم أهل الجحيم، كما إنه ادعى استقلالًا في استغلالال

 الشيطان بشيطناته مُنظَراً إلى يوم الوقت المعلوم، وهذا هو الجانب السلبي

 تملك أن تدخلمه جنة ولا ناراً. سورة النساء، الآية: vy.

الفرقاذ في تفسير القرآن// الجزء اللسادس عشر
 إليه أن له إغواء غير المخلصين ابتدائياً، بقوة له ذاتية أم بإذن الهـ، وها وهذا ظلم

 مهما كان بيد الشيطان أمّن هو؟.
كللك فالتلوم الأول هو على الغاوين، نم علم على إبليس اللعين



- ${ }^{(8)}$

وغلطة إبليسية رابعة أن كل إغواء غير المخلصين كفرآ، حيث الإغواء هنا

 الْمَإِينَ الكافرين، أو الذين يميلون إلى كفر

ففي واقع الحال ليس يخرج عباد اله عن كونهم عباده مهـما عبدوا






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الصف، الآية: } 0 \text {. } \\
& \text { (Y) (Y) سورة إيراميم، الآية: Yا } \\
& \text {.ry : سورة الأمران، الآلآية) (r) } \\
& \text { (\%) (ع) سورة الحع، الآلية: ع. } \\
& \text { (0) سورة إيراميم، الآية: }
\end{aligned}
$$

يزيدهم غواية، وخيرة ابتلائية من الرحمن إنه سلطه عليهم جزاءٌ بما كانوا يعملون، وامتحاناً فيما هم بأملون.
إذاً فهو في الحق ليس سلطانآ، مهما عبر عنه بسلطان، لأن له اختياراً في إغوائهم دونما إجبار، ولا قوة في إجبار.
ذلك وهذا الكلب الهراش لا يتلقف إلّا الشاردين، كما يتلقف الذئبُ الشاردةً من القطيع، دون الواردين اللازمين الطريق، الطاردين كل رفيق، إلا

من يرافقهم في الله.
وترى ؤِبَادِى


فهم - إذاً - كافة العباد من ملك وإنس وجان ومن لا نعرفهم من سائر
 سلطان على قدر غوايتهم، مهما كان رأس الزاوية هو الإنسان.

أترى جهنم هي موعد غير المـخلَصين - الغاوين - أجمعين، فالجنة -

 فما هو - إذاً - مصير المتقين غير المخلصين، والآية التالية لها تقول:


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مريم، الآيات: צ9-90. }
\end{aligned}
$$

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

صـراحِ من مئات الآيات النتي تعد الذين آمنوا وعملوا الصـالحات جنات


شفاعات؟!.


فالذين اتقوا ينجون عن النار بما اتقوا وقلر ما اتقوا، كما وهنا
 برزخاً وفي القيامة.

أم أن آيات تكفير السيئات والتوبة والشفاعة تتصصص العموم هنا، فأبواب الجهحيم السبع تختص بمن سواهمّ، أم تشمل الدأخلين في النار
 أم أن السلطان المنفي (أن يحبب إليهم الكفر ويبغض إليهم الإيمان|"(r)

$\qquad$



$$
\begin{align*}
& \text { سورة مريم، الآيتان: VY، ( } 1 \text { ، } \tag{1}
\end{align*}
$$





 الرحمة وييت النعمة ويت البركة، نحن في الأرض بنيان وشيعيعنا عرى الإيلا ولايلام وما كانت دعوة إيرامهم إلا لنا ولثيعتنا ولقد استتى الها إلى يوم القيامة على إبليس نقال : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ال
 عليهم أية غواية وحتى أدنى معصية.

 المتوكلين، مخلَصين وسواممر.
 سلطانه من يشرك دون المؤمنين مهما خفت درجاتهم!. تم السلطان وهو السلطة، الظاهرة في السيطرة التامة، هو بنفسه قاصر
 هامشياً بمعونة النفس الأمارة بالسوء، نم في بقاء الإيمان والجياة الإيمانية
 مشركون، ليس هو في الحق سلطاناً له عليهم بل هو تسليطّ منهم إياه على أنفسهم، إذاً فلا سلطان له تغلباً على عباد اله أيآ كان وكما سوف يعترف

فالوسوسة الإبليسية لغير المخلَّصين ليست سلطانآ عليهم إذ ما سلطوه على أنفسهم، ولم يستقبلوه في وساوسه، وإنما تفلتات في تلفتات وغفلات وهي اللمم.

وأصحاب الجحيم هم حزب الشيطان، الذين له عليهم سلطان وسيطرة جامعة جامحة في استلاب عقيدة التوحيد، إشراكاً باله أم إلحاداً في الله، نم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأران، الآية: Y•Y. } \\
& \text { (Y) سورة النعل، الآية: } 99 \text { (Y) } \\
& \text { (r) سورة النهل، الآية: ••1 (r) }
\end{aligned}
$$

الموحدون هم مصيرهم الجنة مهما ذاقوا وبال تخلفات لهم في الدنيا أو البرزخ أم وفي الآخرة.

فالسلطان سلطانان، سلطان الرحمن وسلطان الشيطان، ولا يستطيع أي مسلط عليه أن يكون إلّا تحت سلطان واحد في العقائد الرئيسية، إذ لا يمكن الجمـع بين التوحيد وخلافه، وبين عقيدة المعاد وخلافها، وكلذلك النبوة وخلافها، فمن يعيش تحت سلطان الرحمن معتقداً بهذه الثلات، ليس ليعيش تحت سلطان الشيطان نكراناً، وأما الأعمال الصالحة لسلطان العقيدة بمراتبها، فالطالح عقيدياً هو طالح - بطبيعة الحال - عملياً،

 فهؤ لاء هم تحت سلطان الرحمن، وهم من حزبه مهما اختلفت درج



فالسلطان - وتولي الشيطان - والشرك به - وإن المؤمنين ليسوا من أهل الجحيم - هذه عساكر من البراهين على تضيُّق معنى الغواية هنا بالشرك أم أي كفر، إلحاداً وما دونه!.




$$
\begin{align*}
& \text { سورة التوبة، الآية: Y\& ال } \tag{1}
\end{align*}
$$

بل هي عرصات، تتطلب كلّ باباّ أم أبواباّ! وإنها أبواب يدخلها الداخلون لا
 دركات وطبقات (r) فوق بعض وسِيفل بعض، فإن أهلها دركات، دركات في
 وكما يقال سبعة أبواب من البيوت وهي سبعة بيوت، ويعبر عن الأمور


 العذابات والرحمات، وكما نجد أمهات الملكات الراتي الريلة ثلانانّان هي الثيطنة: المكر - والأكولية: البقر - الافتراس: النمر - وباجتماع تنتين منها
(1) سورة الزمر، الآية: vr.




 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مفسّوم، وفي أخرج ابن المبارك ومناد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد واحمد في الزمد وابن أبي الدنيا في صفة النار وابن جيرير وابن أبي حاتم


الاول نم الثاني نم الثالث حتى يملا كلها

 وفي وعن المجمع روي عن أمبر المؤمنين

 وفوتها الجحيم وفوتها السعير وفوتها الهاوية أقرل : والروايات متهانتة من طيقا الفريقين ني
 سورة الأنعام، الآية: $\mathfrak{\text { ne }}$

باختلاف مفرداتها أو الثلاث، تكتمل اللدركات السبع لرذائل الأخلاق،



 يجره الشرك باله والشك في الله.
 لتناسب اللفظ والمعنى

فأبواب النار تقتسم أصحابها أجزاء مقسومة، كما وأبوا عرصة واحدة، بل والصراط الذي يمشون عليه فـ اإن الصراط بين ظهري جهنم دحض مزلة والأنبياء عليه يقولون اللهـم سلم سلمّم، والمـار كلمع البرق، وكطرف العين، وكأجاويد الخخيل والبغال واللُّكّاب على شد
 باب منهم جزء مقسوم||(1)
أجل يتجزا أهل النار بين أبوابها الطباق أجزاء مقسومة حسب أقسام معاصيهم ومآسيهم قضية العدل، ولا تَجزَّءُ لأهل الجنة بين طبقات، وإنما جنة الرضـوان والزلفى والفردوس تقتسـم بين أصـحابها درجات حسب

المصلر - أخرج ابن مردويه في تاريخه عن أنس تال تال رسول الش

وفيه أخرج ابن مردويه من أبي ذر قال قال رسول اله اله
 مردويد واليهيهي في البعث عن وتبة بن مبد الها عن النبي سبعة أبواب وبعضها أنضل من بعض .

 (1) تَدَّعَوْنَ
 والجماعة والأفراد للكلي؟ علّه مهانة لهم وإهانة كأنهم ليسوا أناساً أم وسائر

 فكما الطبقات تختلف عذاباً، كذلك كل طبقة تختلف مكاناتها.

فمثلاً أصحاب الدرك الأسفل منهم المنافقون ومنهم المكذبون بآيات
 فهم أجزاء في باب واحد.

 العائشين حياة التقوى مهـما كان منهم من لمـم وصغائر، أم وكبائر مكفَّرة بأسبابها
 اللذين اتقوا الإلحاد في الشه والشرك باله فماتوا موحدين فإن مصيرهم إلى الجنة مهما كان لهم قصور أو تقصير، ولكنه لا يشمل الما
 من استقرت فيهم ملكة التقوى، أن مَلِكَتهم التقوى دون الطغوى، نم الم العوان
 يعذَّبون في النـار تم يـخرجون عنها قريباً أم بعيداً، ومنهـم الأطفـال

والـمجانين، لا طاغين ولا متقين، فإنهـم أيضاً من أهل الـجنة، إذاً
 سيئاً، ما دام الأصل فيها خلاف الطغوى. ألا وإن التقوى مطايا ذلُلُ حمل عليها، وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة،


- (1)
 بسبب سـلام قدمتتموه لأنفسكـم، سـلام تـحية وإكرام، لفظياً وواقعياً










 فالعداء والضـغن إذا كانا لللنين آمنوا بايـمانهـم فهـما عداءٌ للإيمان،
(1) نور الثقلين r: 19 في روضة الكافي خطبة لا'مير المؤمنين وفيها: . . (Y) سورة الأصراف، الآية: بع .
(r) مورة الحشر، الآية: •1.

ولكنهما هنا غبطة أم تحسُّد على من سبق في إيمان وهي رذيلة باطنية قد تجمع


 أجل ليس بين المتقين عداءٌ وضِغنٌ إلّا لمـم من الغبطة المنزوعة عنهم
 فهناك تزول كافة الخلافات بين كتلة الإيمان، حيث تظهر الحقائق والاستحقاقات عن بكرتها، فلماذا إذاً التحسُّد والاختلاف كـ

ففي قبال الحقد المكين اللعين الذي يغلي به صـدر إبليس والغاوين،



كانت النار - قضيةً العدل - بلاءً هو مجذوذ .


وكما يروى عن الرسول


(1) سورة الزخرف، الآية: IV .

 أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخلدري الن رسول الش اله

 في الجنة من منزله كان ني الدنيا .

الفرقاذ في تفسير القرآن// الجزء اللسادس عشر
المتحابين في الله في الجنة ينظر بعضهم إلى بعض(1) فهم - إذاً - في زوايا ثلاث من مثلث الرحمة الإلهية في الجنة، دخول
 اللخارجية، خلاف الغاوين العانشين كل سأم من كل الجوانب البا والأخوة الإيمانية بطبيعة الـحال درجات في كافة النشآت فمئل علي فقد آخى بين عمر وأبي بكر، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف في في المرة وني
 مالك.
 على من سواه كما تواتر عن الفريقين (Y) " .



(1) المصدر أخرج ابن ابي حاتم والطبراني وأبو القاسم البغوي وابن مردويه وابن عساكر عن زيد
 حديث المواخاة ذكره العلامة الأميني في الغيرير با



ونفر آخرون عن رسول اله ( أخرجه الحاكم في المستدرك
 تعرض لحديث المؤاخاة من أمل السير والأخبار إرسال المسلما أخرجه الحاكم في المستلرك Y Y Y Y بسند مشيح ملى شرط مسلم واعترف الذمبي بذلك في تلخيصه


وقد وردت حول تفسير الآية مصدداقياً إلّا ولِّنْ غِلّهِ روايات عدة عن الرسول يجتث جذور المختلقات الزور والغرور.




 قال علي بن أبي طالب: يا رسول اله

 وأنت معي وشيعتك ثم ترا رسول اله


 لقد ذمبت روحي وانتطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت بغيري فإن كان مذا ما من
 لنفسي فأنت مني بمنزلة مارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأنت أخي ووارئي، قال : وما وما
 قال : كتاب الله وسنة نيهم وأنت معي في قصري في اللجنة مع ابنتي فاطمة وأنت أخي الخي ورئيقي
 إلى بعض
 تصدق في مثل الرسول وعلي















 ِمْ سِحْبِل

 أَلْرْتَلِينَ



تذييل لما سبق وتقدِمَة لما يلحق بالنسبة للصالحين والطالحين، يتضـي


قوم لوط وأصحاب الأيكة والحجر وما حل" بهم من عذاب أليم:
 هنا نبأ الرحمة يتقدم نبأ العذاب جرياً على أهله الموعود: وُ كَّبَ عَّى


 للطاغين، وتسوية بين المحسنين والمسيئن والنبأ هو خبر ذو فائدة عظيمة وعائدة جسيمة، فنبأ الرحمة فائدة لمن يستحقون الرحمة، ونبأ العذاب تحنديرٌ لهـم عن التورُّط في استحقاق العذاب، وحجة على الغاوين غير الآوين إلى ربهم.
 من العقيدة وانتهاء إلى العمل، فما لم يتحول عبد الشيطان إلى عبد للرحمن لم يستحق تلك الكرامة الغالية. ونبا الرحمة والغفران إضافة إلى تقدمه ذكراً متأكد في البيان بمئلث
(1) سورة الانعام، الآية: Mr.

الوصفين لها دلالتها على تأكيد.
نم نبأ العذاب الأليم إضافة إلى تأخره ذكراً لم يُصرَّح فيه بالنبا إلاّلا عطفاً
 تدليلاً على أهالة الرحمة ما أمكنت، وهامشية العذاب إلذا وجب عدلاّ من أحكم الحاكمين
فهي - إذاً - أرجى آية في الذكر الحكيـم بعد آية الزمر :



آيتنا تلك تجعلنا بين الخوف والرجاء دون فوضى جزي الـواف لا في الرحمة ولا في العذاب، وقد يعنيه المروي عن رسول الهلى الو يعلم الـو

عفو اله لما تورع من حرام ولو يعلم قدر عذابه لجمع نفسه||(Y)
 قانط من رحمة اله، لا مستهتر لا يرعوي، ولا آيس غوي.

: رَمْمِنَ

 في الآية. تال: بلغنا أن ني الشا
 القهقرى نقال: إني لما خرجت جاء جبرئل فقال: يا محمد إن الش يقول لم تمنط عبادي : نبئ عبادي . .







 الإضافة الميسورة له مههما كان منكرأ لا نعرفه ولم يستأنس معنا من ذي

قبل
 في جوابهـم، فقد يكون: كلاماً سـلاماً، أو قولاً سلاماً أم أي سلام

 للضيف المكرمين مهها كانوا منكرين، ومنه واجب السلام قولاً وفعلاً "وفَإِذَا



سورة الناريات، الآيات: \&\&-YA.

$$
\begin{align*}
& \text { راجع الفرقان Y }  \tag{r}\\
& \text { سورة الذاريات، الآية: YO. }  \tag{r}\\
& \text { سورة النور، الآية: الالا }  \tag{£}\\
& \text {.V. سورة مود، الآية: } \tag{0}
\end{align*}
$$

وليكن إيجاس الخيفة والوجل مسنوداً إلى سبب ظاهر، دون أنهم - فقط
 وحتى إذا صدر منه ما يخيف فلا توجس منه خيفتك، بل أظهر هاله مصار مارحا
 مسايرة محايرة بإيجاس الخيفة، وقد تخلِّف تبعات سيئة شئت أم أبيت.

ونفس البشارة بهذه الخارقة الغريبة لمـحة صـارخة مصارحة أنهم لم

 صالحاً دون علم.


(£) (

مس الكبر ضعفاً في القوة جنسية وسواها من ناحية، وامرأته سارة وُعِّرُز


(1) سورة الصافات، الآية: 1.1
(Y) سورة الصافات، الآية: (Y)
(r) سورة مود، الآلية: V).
 والغلام العليم مو إسماميل من ماجر . . أقول ومذا خلاف نص الآيات في بشارة إيراميم ولا سيما الأخيرة. (0) سورة اللناريات، الآية: YQ.

وحي اله في هذه البشرى، وكما هم في ظاهر حالهم ليسوا بملائكة! فقد لا تكون بشارة بالحق، فلم يكن - إذاً - استغراباً من قدرة الهـ، ولا قلا قنوطآ من

رحمة الله، فلما :
 صدّقهم حينذالك، ونفي عن نفسه القنوط ناسباً له إلى الضالين، وهو من أهدى المهتدين
 استفهام إنكاري كتعريض بالمـلائكة، أتنسبوني إلى القنوط من رحمة


 صورة البشر إلّا بوحي وقد أنكرهـم في البداية، نم أطمـئن إلى بشراهـم بما عرفه اله الياهم فالضهـالون عن اله هـم الـنـين لا يستروحون رَوحه ورحـمته، ولا يستشعرون رأفته ورعايته، فأما القلب الندي بالإيمانه



فالقنوط من رحمة الرب خروج عن الحالة الوسطى الإيمانية: بين اللخوف والرجاء، وتهمة على الرب وسوء ظن به( الْ إنه عاجز أم ضـنين أم

$$
\text { (1) سورة الأعران، الآية: } 7 \text {. }
$$

 النبي قنطت من رحمتي.

غير رحيم، فمهما كانت الرحمة غالية، والعبد غير لائق لها، ولكن الربا

 والعابد القَنِط لا ينجو مهما عبد فيفسد، فالقا معرفة وعملاّ، إذ لم يعرفه بالقدلرة والرحمة الواسععة، فلا يعـمل عـمل
 ضالّ عقائدياً وعملياً، وأين إبراهيم شيخ المرسلين من هؤلاء الضالين؟ :(\%)

الخطب هو الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب والحوار، وكيف
 عظيم غيرها، فلنلك يسألهم استفهاماًا واستعلاماً بعدما تأكد أنما أنهم مرسلون،
 تخف دهشته، "م وهذه البشارة يكفي لها منهم واحد، فلماذها ذلك الك الجمع إلّا للخطبِ غيرها، مهما كانت هي منها
 : (4) (10)

صصحيح أن رسالة العذاب كانت على قوم لوط المجرمين، ولكن إبراهيم إمام عليه وعلى قومه، فحفاظاً على كرامة القيادة العليا الرسالية، لا بد والن يخبر أولاً ماذا يقصد لقيادة جزئية وهنا بين المستتنى منه والمستنثى مقالة

 (1) اللد المنتور ع: Y•1 - أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن مسعود تال قال رسول الشا

إِ⿰亻⿱丶⿻工二又









 لوط وأهله الآهلون للنجاة من أقارب أم أغارب، وهم كل من آمن به إِّنَّا


والغابر－لغوياً－هو الماكث بعد مضي من هو معه، وهو هنا يعم

 وكذلك غابر كلمة العذاب التي حقت على الكافرين．

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. سو-V£ (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة اللذاريات، الآية: سرة الآ } \\
& \text { (7) سورة الشعراه، الآية: |V| (7) }
\end{aligned}
$$



 لفسح المجال علّها ترجع عن غيها، أم تطول حجة اله عليها فيطول عذابها جزاء وفاقاً.
ذلك عرض العذاب على آل لوط في كُقياهم لإبراهيم وقد جادل وسمع
الجواب
نم من عند القائد الأعظم إلى صاحب لواء في رسالته الجزئية ليخبروه
بذلك الخطب:



 . قرينة على خروج الأهل لاختَ



 و(قالو1ال1 ما قالوه.
 معروفين، لذلك استدركوا و:
سورة العنكبوت، الصف، الآية: : ه هم.

: لَمَكِدِّرِّ
وهنا يصدَّقون مرة ثانية في خطبهم بنفس النمط الذي صدقهـم إبراهيم،

. آلمَيِينَةِ . . .

 هؤلاء المرسلين قبل أن يعرفهم، فهو في حيرة بين واجبه لضيفه وضعفه عن حمايتهم في وجه قومه المجرمين، فجاءه التوكيد بعد توكيد يطمئنه وإِّآلَقِّتِ


عرفهم:

 السرى - كما فصلناها في الأسرى - هو سير الليل، نمَ آلَّلِّف يؤكد ليله أم ويعني أليل الليل وأظلمه، (اتطع من الليلهِ من أواخره حيث العيون نائمة، والأجواء ناعمة ملائمة.




(1) سورة مود، الآية: A.

 أم رسل الوحي

هذا ولذلك الموكب الناجي بشرى القضاء على المجرمين، نجاتهم




(r)

وتطّع دابرهم لا يعني - فقط - فطع حياتهم عن بكرتهم، بل وكل ما



نرى السياق يقدم ذلك المسـاق لـُظمـه، بارعاً للـمؤمنين وقارعاً للكافرين، ولكي لا يفاجأ القارئ بما يُقجع من الحالة الهائلة لآل لوط لما جاء أهل المدينة إلى ضيفه يهرعون:

 بعنف وتخويف حيث هم سيِّة الشيطان، وهم وِيَتْتَّثِرُونَهِ بما تسامعوا من

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: 1 ال }  \tag{1}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: } \\
& \text { سورة مود، الآية: AY. }  \tag{r}\\
& \text { سورة مود، الآية: VA. } \tag{₹}
\end{align*}
$$

الضيف الواردين ؤيَتْتَبْرُرْنَهِ بالعثور على شُبّان بمختلف الجمال الرائع فهم إليهم هارعون.

فاجعة فاجئة بشعة منقطعة النظير في تاريخ الحيونات والشهوات
 السامية ليرتكبوا أبشع الجرائم اللّإنسانية بحق ضيف النبر النبي الكريم، لا يكاد

يتصور لولا وتوعه! .
فحتى لو كانت هذه العملية طبيعية أو شرعية، يختجل الإنسان أن يأتي بها جهاراً، ومؤلاء النحسون النجسون يتجمهرون للحصول عليها جهارأ الان ألان
 الحيوانية عديمة النظير، هم يتلمظون عليها، هارعين مستبشرين إليها! الـا


 فما مو دور لوط في هذه الجيئة الفجيعة، وليست له قوة ظاهرة قاهرة

مدافعة؟:



هنا يستحثُّ لوط حَِّّهم الإنساني، ويستير رواسب المروءة والحياء कإِنَّ



مباحة، فالتهجُّم على بيتي وحمل ضيفي على ما يكرهون محرمة في شِيرعة

 الله وفي شرعة الناس، فلا أقل من أنكم من الناس، لكمم ما لسائر الناس من عطف إنساني وسنة متبعة عند الناس، ولا أقل أنكم تعترفون بالهُ الذي حرم


## 




 ونهيناك أن تضيف أحداً من العالمين حتى لا نهرع إليهم عندكّ إلذاً فأنت السبب في هذه الهجمة الجماهيرية إذ هيأتَ لها جوها لانها، فأنت أنت المقصر في هذا البين ونحن الواصلون هنا إلى بغيتنا !.
(بَّتَنِ| طبعاً هن من صلبه، دون تجوّز في التعبير أن يريد بنات المدينة

 قيل حتى تكون بناتها بناته حسب هذاً القيل، إذاً فهن بناته صلياً دون ريب.
 فهؤلاء بناتي وقد خلقهن اله لحظوة الجنس! .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة هود، الآية: VQ. }  \tag{1}\\
& \text { سورة يوسف، الآية: • } \tag{r}
\end{align*}
$$

وترى لوط النبي يعرض بناته ليفجر بهن الفجرة؟ عرضاً لما هـم عنه
 كلا ! إنه عرض يلائم عِرض النبوة السـامية في ذلك المسرح المُمحرج

 ولا طهارة في السفاح فضلاَ عن كونه أطهر؟، اللهم إلّا أن يعني من (أطهر"،
 يعلم إنهم لا يأتون إلّا حرامآ لواطاً أم سفاحاً لا حلا لآ ونكاحاًا . تم إنكاح المسلمة للكافر وإن كان محرماً في شرعة الإسلام، ولكنه





وحتى لو كان محرماً في شرعة إبراهيم - ولوط من أمته - لكان نكاحاً محرماً تكليفياً لا وضعياً وهو أدنى حرمة من السفاح، كما السا السفاح أدنى من اللواط، وفي دوران الأمر بين محظورين يؤخذ بأخفهما، ولا ولا ريب أن بناته الـا
 يلمح له عرض البنات للذين يريدون اللواط حلية إتيان النساء من أدبارهن

(0) تفصيله إلى سورة مود فلا نعيد.

ولا ناسخ لها في القرآن(1) والسنة ليست لتنسخ القرآن، ولا فرق بين حكم القرآن صراحاً إسلامياً، أم نقلا عن شرايع سابقة، في عدم تقبُل النسخ، إلّا أن ينسخه القرآن نفسه، ولا نسخ لـجواز إتيان النساء من أعجازهن، ولد نُسخت حلية التناكح يين المؤمنة والكافر، فآية لوط - إذاً - منسوخة من هذ الـان الجهة، كما نسخت حلية التناكح بين مؤمن ومشركة، فآية امرأة نوح وامرأة

لوط منسوخة من هذه الجهة.
وعلى أية حال إنه هتاف للفطرة الإنسانية مهما كانت دخيلة غير سليمة
لعلها تستيقظ في هذا العرض لِعرض النبوة السامية. ولكنما القوم المرضى هـم غارقون في سعارهم وشعارهم الـمتهتك اللعين، ولحد القول:
:(4)
فهم لا يفيقون ولا يسمعون هواتف الفطرة، وعواطف الإنسانية، والشرعة الإلهية، لا! وحتى الفطرة الحيوانية السليمة، دائبون في سكرتهمّم،
 في غمرات السكر، حيث يترددون في غيهم، ويتسكعون في ضهلالهم!

 العالمين، ولا نجد قَسماً إلهياً في القرآن بهذه اللدرجة السامية إلّا (وربك") فإنها فوقه بغير حساب.
(1) (1) راجع آية الحرث في البقرة حيث رجهنا فيها الحرمة.
 بحياة أحد إلا بحياة محمد قال : لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وحياتك يا محمد! .
 سَكْبِبْمَ بسعار حيواني، ونورة جنسية متخلفة في أسفل دركات البهيمية (وَيْمَهُونَهِ : يترددون حائرين مائرين .
 النشآت وليس لها انقطاع، فإنه مـمن شاء الله ألّا يصعق في الصـعقة العامة:


 الخطابات القرآنية هي بطبيعة الحال موجهة إلى الرسول
 يكون الخطاب من الملائكة وهو بطبيعة الحال في هذا المجال للوط وإنما هُلَمْرَكَ

وقد بدأت الإنباتات موجهة إليه

 بـ





$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر، الآية: 7A }  \tag{1}\\
& \text { مورة مود، الآيتان: AY، AY. } \tag{Y}
\end{align*}
$$


:
 داخلين هؤلاء الحماقى في شروق الشمس، وآل لوط عنهم بعيلون لا يرون

العذاب ولا يحسونه!.




وهذه الصيحة نموذجة يسيرة من صيحة الإماتة في قيامة التدمير، تجعل
 سِحِجِلِّه وكما في أصحاب الفيل وإضرابهم من أهل السجيل.

الوسنم هو التأثير، والسـمة هي الأثر، ف (الـمتوسـمين" هـم المتأثنرون بتأثير، الناظرون المتفكرون المعتبرون، والمتفرسون(1) المتبصرون افأول
(1) اللر المنور ع: بها - أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن
 رسول اله
 أنس قال قال رسول اله اله

 محمد
 نحن المتوسمون والسبيل فينا مقيم.

المتوسمين رسول اله

نور الثقلين 「: ₹

 تال: بالنص والدليل، قال له: فدلالة الإمام فيما مي؟ مالل: في العلم واستجابة الديا الدورة،



 [Vo

 الأيمة







 واشل ما تفضي ولا تعدل بالرمية، ولا تضيتك عند اله بالمرضية الال: فنظر إليها امثير
 تحيض من حيث لا تحيض النساء، قال: نولت ماربة ومي تولول ولو وتقول: يا ويلي ويلي ويلي
 في الطرقات؟ فقال: إنتك استقبلت أمير المؤمنين ملياً بكلام سررتيني به نم تمرعك أمير المؤمنين بكلمة فوليت مولولة؟



والتوسم فرع الإيمان والتقوى، فهو درجات كما الإيمان درجاتت ولحد

- القمة المححمدية

فالتوسـم في وجه عام هو التفرس للسر من العلن، وليس ليعلن لكل أحد، وإنما لمن ينظر بنور الله من المتفرسين، فالسيما وسمّ للمتوسمين كما




 سيما الخخير وسيماً النُر لأهليهـما بارزة للمتوسمين، وقد يتفرس المتوسمون



وتلك بصيرة لمن يخرق حجب النور بعد خرقه حجب الظلمات، فليس جدار الظاهر حاجباً له عن رؤية الباطن، والتوسمـات درجات حسات حسب اللدرجات، كما الغفلات دركات حسب الدركات.

 خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام وركب الأرواح في الي الأبدان فكت الي

 إني لما رأيتها تأملتها فأحبرتها بما هو فيها ولم أكذب. سورة البقرة، الآية: YV.

سورة الأمراف، الآية:
سورة الفتع، الآية: Yو.

 لوط المجرمين، آيةٌ لتحقيق الحقق، وآية لإبطال الباطل، وفيهر الـيها آيات عقلية وفطرية وواقعية، يتفرسها المتوسمون على قدر أوعيتهم بوعيهم، وواقعية الآيات في بشرى إبراهيم وبشرى العذاب، واقعة بسبيل مقيم.

## :(4) (4)

ففي إبراهيم نسله الميمون من ولديه إسماعيل وإسحاق، ولا سيما النسل المحمدي الإسماعيلي، تم سائر الرسل الإبراهيميين من إسحاق ويعقوب. فهذه الآية المباركة منذ إبراهيم مستمرة على مدار الزمن الرساليك
 الرسالات ويطبقها في دولته المباركة العالمية.


 السبيل؟ و(السبيل طريق الـجنة||(r) إذ لا سبيل إليها إلاّلا دعوة الرسالة

 عن قول اله هِ قال :

يخرج منا أبداً.


وأما الآيات في قوم لوط، ومنها العلامات الدالات على واقع الواقعة

 يشاهدون تلك الآيات، فإن قرى لوط هي في طريق مطروق بينهما، والسبيل إلى الحجاز مقيم ما قام الإسلام، وهي بنفس السبيل.

 التوسم ظرف للتعرُّف إلى آيات وهو لبالغي الإيمان، وأما الإيمان - فقط

 ف آياتل" هي واقع العلامات، ولآيةه هي الدالة تبشيراً وإنذاراً مهما قلت أو كثرت، تعددت أم تفردت.




 وأصحاب الأيكة أمتان بعث اله إليهما شعيبآ"(ْ) والأيكة واحدة الأيك وهو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانفال، الآية: V. } \\
& \text { (Y) سورة ق، الآية: 1ع. } \\
& \text {. IVA-IV7 (Y) }
\end{aligned}
$$

 إن مدين وأصساب الأيكة . .

الشُجر الملتف بعضه ببعض، إذ كانوا يسكنون في بقعة كيّيفة الأشجار ومتلفتها، وقد ذكر مدين في آيات عشر ولم يلذكر ألـا





 الشُام والمدينة وهذا (إمام مبين" "م إمام في الأخرى هو كتابهم الذي يؤيون بشمائلهمه، وهو رسلهم الذين يُعرضون عليهـم وعلى كتاباتهمه، وهو أئمة

في أولاه وأخراه.

الحجر اسم واد كان يسكنه نمود قوم صالح، فهم تُمود المذكورورن في القرآن (Y7) مرة، مما يدل على مدى طغيانهم وعذابهمّ، فلذلك تتسمى هذه


 فتكذيبهم برسول واحد تكذيب المرسلين أجمعين، وهناك برين بين المكذنبين من يصدقون رسولاً آم رسلاً ويكذبون آخرين الـا
ولأن الرسالة الإلهية ذات طبيعة وسنة واحلة، ففي الحق تصديق بعض وتكذيب بعض لا يساعد حق الرسالة، فالمؤمنون ببعض ومـم كافرون

بآخرين، في الحق هـم كافرون بالكل، مهما كانوا حسب الظاهر مصدقين
بمن يشتهون
ولكنما الكفر الصصراح بأصل الرسالة هو أنحسه وأنجسه كمـا في أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر، ولنـلك الصر يفرد تكذيبهم المرسلين بالذكر،

دون المصدقين بعضاً .

والإعراض عن آيات الرسالة إعراضٌ عن الرسالة ككل دونما تبعيض،
 الرسالات كلها، أم إن آية واحدة لرسالة هي آيات الرسالات كلها كلها ذات دلالة واحدة، مهما اختلفت صورها، حيث السيرة واحدة.
 حيث كانوا يسكنون غيراناً مصطنعة زعماً منهم أنهم آمنون عن بأس اله


 لمحة لامعة خاطفة، من الأمن في الغِيران الصلبة في صلب الجبال،
 يكسبون من حياد وحائطة . . إنها مما تلمس القلوب لمسسة عنيفة، وتذكر أصحاب القلوب أن كل شيء لا محالة ذاهب ضائع، فلا وقاية من بأس الله إلآلا وقاية تقوى الله.

的可 （مَتُتَا وَرَّةٍ إِنَّ






ورَ
 منا حصر للكرن كله المعبر عنه دوماً بالسمارات والأرض－أو－وما

可四

الفرتان في تفسير القرآن// الجزء اللسادس عشر

 لا مححالة وإلّا لبطل الخلق وكان لعبة جارفة ظالمة، مسازفة غير هـادفة،
 فليس خلق السماوات والأرض وما بينهما دون غاية حكيمة، ولنأخذ مثالاً ماثلاً لنا أنفسنا فإننا خلقنا في أحسن تقويم، فليكن في خلا فلقنا وما وما خلقا خلق من

 السعي للكمال، واختلت العدالة الإلهية التي من قضاياها الجزاء العدل! الـا وهنا تقرير غرير في تصميم الكون كله، أن لم يصا فـاحب ذلك التصميم بخلاع أم باطل سواه، فأي باطل في الكائنات طارىء بسوء الاء الاختيار ممن يسيء منهم، وليس عنصراً أصيلاً من عناصر التصميم في الخلق الأوّل. فهنالك „الحق" كله في أصل الخلق، في قوامة العناصر المتألِّف منها، والنواميس التي تحكمها، دون فوضى أو تزعزع واضطراب في و(اللحق" في التدبير، تكويناً وتشريعاً، والحق في المسير والمصير،
 فمهما خلط حق الخلق بباطل من بعض الخلق ففي الساعة يخلص الحق من الباطل ويُتص من أهل الباطل .
 ابلْمِيلَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة ص، الآيتان: MA، (1) } \\
& \text { (Y) سورة طه، الآية: } 10 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة فافر، الآية: هوه }
\end{aligned}
$$

المكافأة هنا فرضاً لزاماً، وعراكاً دواماً، فزعزعة في الحياة، وغصة دائبة،

 الساعة هو لزام خلق السماوات والأرض بالحق، فكما أنه لولا الساع الاعة لكا


والأهوال لكان باطلاً لعباً .
فلأن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل، جميلاً في المواجهة وهو



فالصفح وسط بين الأمرين، إذ لا يغفر عن مشُركي مكة حينذاك مئك وهم
 الحفاظ على الأهم تقية، حيث السورة مكية ولا سبيل مناك لأي انتقام منام مهما كان صالحاً لزامآ، فالجميل في التقية قبيح في غيرها، كما الصفح تقية في

مكة هو قيح في المدينة إذ لا تقية.
 هذه الرسالة السامية الأخيرة وهو الخلاق العليم، بعلم ماذا خلق، ولماليالي خلق، وكيف يحافظ على خلقه، فمما بحافظ على كيانك الرسالي في مكة
 فير عتاب وني اللدر المتور أخرج ابن مرديد وابن النجار عن علي بن أبي طالب الآية قال: الرضا بغير هتابر
(r) سورة البقرة، الآلِّ: 1-9.
سورة التغابن، الآية: \&1.
 آخر منه حرب الأعداء الذين لا يتهون.

 المكية هي فترة التقية الواقية لأصل الدعوة الما وكيا صفحاً جميلاً أم انتقاماً جميلاً.
فآية السيف المدنية تبدل جمال الصفع تقية في مكة، إلى جلال

 الظالمين المصرين إلًّا في تقية حفاظآ على أمم الفرضين.

 خلق ما علم وعلم ما خلق، دونما جهل أم فوضى جزافـ، لا في تكوين ولا في تشريع.
فيا صاحب الرسالة السامية، صصيح أنك يضيق صدرك بـا بما يمكرون وما يفتعلون، صدآ عن الدعوة، واستئصالاً للداعية، ولكنا آتيناك قوة هي أقوى من كل محاولة:









فكما أنه لولا الساعة لبطل الخلق كله، كذلك لولا القرآن لبطل الخلق كله، لأنه هو الذي يعرِّف لنا المبدأ والمعاد وما بين المبدأ والمعاد، نسخة كاملة تدوينية عن كتاب التكوين تحلِّق عليه، وتوجّه إليه، إلى آيات آفاقية



 القرآن يقتضي إفرادها بالذكر مقدماً على القرآن العظيم! .



 أم هي البطون السبعة في الـقرآن، الـخاصة بـالرسول

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


 مثاني ولان الفرائض والحدود والأمثال والعبر ثنيت فيها! . . سورة الزمر، الآية: بY.
 الغض عن الغلطة الأدبية فالفصيح - إذاً - ا(القرآن العظيم وسبعةٌ منهها ! .

 القرآن إلّا هذه التي تعني القرآن كله.

 الحديث من طريق الفريقين، وكما أن لهذه السبع منزلتها بين سائر القرآن، كذلك مثانيها، وقد ذكرنا سبعاً من مثانيها في تفسير السبع المثاني : فاتحة الكتاب، فلا نعيد.

ولأن مثانيها تفوق سـائر المثاني نراهـا تتسمى في الروايات بـ ا(السبع


 المئاني||( ${ }^{(1)}$

 مختصرة، والقرآن العظيم تفسير وتفصيل لها عظيم.
سورة الزمر، الآية: rr.

هو تول علي وعمر وابن مسعود وأبي هميرة والحسن وابي العالية ومجاهد والضّالك وسعيد
ابن جير وتّادة، وأممة أمل اليت أْجمع.
 رسول الش الش

والقرآن العظيم كافة العطيات الربانية لأعلى قممها وأعلى قيمها!
ولو كانت للرسول لفضلت عليها، لكنها عطية منقطعة النظير في كيان البشير النذير وعلى حد قوله

 سواه على مر" الزمن، ولأن فيه تبيان كل شيء، وليس في سواه إلّا تبيان لبعض الشيء مهما كان وحياً أو سواه .
 إلى بعض، وينطق بعضه بيعض، وكما وكا يعطف الفِطر والعقول إلى نفسه، وهو المو متعاطف مح الكون كله، وأثناء الوادي معاطِفه وأجراعُه، وكل شئريء عطفته فقد ثنيته .

أم لمينى الاثنين لما يتنى ويتجدد حالآ بعد حال من فوائده هلا يعوجُ فيقام ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبهال وكما تتكرر عجائبه

ومعنوياً بقمة الإعجاز فيهما، وكما هو متنى النزول محكماً ومفصلاً . أم من الثناء، فإن القرآن ثناء على الله، وثناء على أهل الله، وثناءًا ممن يتلوه حق تلاوته، ومئلث المئاني صـادق في تلك المئاني.
 الممياني، عطفاً وثناة: وتكراراً، في نفسها وبالنسبة للقرآن العظيم، نم ومئاني أخرى ليست فيما سواها من القرآن.



فالسبع المثاني آيات سبع تغلق أبواب الجحيم السبعة، ولأنها تقضي على الرذائل السبع، ويا للسبع من مكرمات في التكوين والتدوين، سماوات سبع وأرصنون سبع، وأيام الأسبوع السبعة كآيات آفاقية سبع، ومعها آيات أنفسية سبع(1) نم الطواف بالبيت سبع والسعى سبع ورمي الجمرات سبع. والسبع الثاني تحلق على المثاني الآفاقية والأنفسية والأحكامية، نسخة إجمالية عن كتابي التكوين والتدوين، منقطعة النظير بين المئاني كلها.




 ترى الرسول قد يمد عينيه إلى ما مُتُعوا به رغبة فيه وطلباً له وهو أعبد العابدين وأزهد الزاهدين؟ كلا

 عينيه بأي مدّ، رغبة أو استعظاماً، والنهي لا يدل على اقتراف سابق، فقد يكون تأكيداً لاستمرار الترك وليعلم الناس أنه ترلٌ مفروض فيتّ استبعوه في تركه.


 آيتها تعني مذه الوجوه كلها بكل الوجوه.

سورة المؤمنون، الآيتان: 00، 07. 0 الان





وليس القصد هنا اقتناع المحرومين بحرمانهم دون تعرض للمتميعين، حين تختل الموازين الجماعية وينقسم الممتـمع اللى حارمين ومحرومين! وإنما القصد إلى معنى خاص في ذلك الدياق بمكة الـي التقية للحفاظ على كيان
 أوتيه الرسول القوة يتصدى لهم كما يجب، ودون طمع في مال أو منال على أية حال! إ



 الحالل، أم أية زهرة دنيوية فانية، وذلك عزاء الله لرسوله العظيم وعلى حد قوله



(1) سورة الكهف، الآية: YA.
 رسول الش هِ
 ما في يديه ذمب ثلثا دينه، وفيه عن تفسير العياشي عن حماد عن بعض أهسابه عن

ينظر إلى ما يستحسن من الدنيا"|"
 القلة القليلة المؤمنة في مكة، الصابرة على كل أذى، المحاطة بكل لظى

وشذى .


 حزن ممنوح مو أن يحزن على أن الهَ مولاه يُعصى، ومو قور قضية الإيمان، وليس هو حزناً عليهم حتى يدخل في نطاق النهي.

 الحرج المرج
والطائر يخفض جناحه لأفراخه تلطفاً بها وتعطفاً، فلا يطير عنها وإن في أحرج الحالات وأهرج المجالات، فمعناه هنا : ألِن كنفك لهـمه، ودُم على لطفك بهم ما دمت وداموا، تعبير عبير يمئل لطف الدعائلاية والرعائراية، وحسن المعاملة ورقة الجانب في صورة محسوسة وسيرة ملاروسة، لا تلفُّت

 = اليهودي: واله ما لمحمد ثافية ولا رافية (مـا الثاة والناتة) نعلى ما أسلفه؟ نقال
 فبعث بدرةة (الزّس من الجلود) فرمنها هنده وأزلت حليه مذه الآية.

الخائفين من بأس الكافرين. فلا يَطير طيرُك، ولا يهفو حلمك، ولا يطين





وهكذا كان معهم طيلة الحياة الرسالية دون أية فظاظة وغلظة وحتى


 النذارة فيه أم حصره في النذارة، تأكيد ثالث كا كأن لا شأن له إلّا النذارة وهو شأن الداعية أمام الكل، نم هو بشير للمؤمنين وقد يعني وألْمُبِيُُ






(1) سورة التوبة، الآية: 1YA.

(Y) سورة الأنفال، الآية:

 مَنزل؟ ففي منزل القلب المحمدي خالصة النور، مشعة على العالمين، وفي


 بداية الرسالات، ويستقبل حتى القيامة الككبرى! والقرآن يوراني المكلفين في خطابات على نحو القضايا الحقيقية لمئلث الزمان! المان فقد يعرض
 المسلمين، فكلٌ من المقتسمين! فمن المشركين ارهط من قريش عضهـوا كتاب اله فزعم بعضهـم أنه

سحر وزعم بعضهم أنه كهانة وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين|"(1) . وكيف أنزل القرآن عليهم كما أنزل على الرسول والمؤلم
 دون حجاب، وعلى المرسل إليهم بواسطة الرسول ومن أهل الكتاب هوداً أو نصارى مقتسمون هآمنوا ببعض وكفروا

بيعض"(r)
(1) اللدر المنور ع: 1-1 - أخرج ابن أبي حاتم وابن المندر عن مبامد قال في الآية: وفي

 (r) الوليد بن مغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سا سن ذيهم وتد حضر الموسم نقال لهم : لما يا


 رأينا الكهاذ نما مو بزمة الكهاذ ولا بسجعهم، قالوا : نْول: مجنون قال: ما مو بمجنون =

ومن المسلمين مقتسمون رغم إسلامهم، عاملين ببعض وتاركين بعضاً، أم معتقدين ببعض، ومؤولين بعضاً يخالف آراءهم أم آهواءهـم، أمّاذا من

اقتسامات للقرآن .

 شجرة، إذاً فهي التشجير أن يجعل بعضه يشاجر وينافر بعضـاً، أم هي الأكذوبات: نميمة وسحرأ وكهانة وأساطير، وقد جعل القرآن عضين بكل معانيها من الفرق الثلاث.

فالمشركون اقتسموا القرآن - على حد زعمهم - فيما بينهم بافتراءات
عدة كلها عضين: أكاذيب(1)
وأهل الكتاب آمنوا ببعض وكفروا ببعض وكما تهواه أنفسهم، فما فما وافق
 القرآن أجزاء مجزأة كالأعضاء المعضاة المتفرقة.
وفريق من المسلمين اقتسموا القرآن عضين، فمنهم من آمن ببعض وأوّل
=









 والنصارى - تال: اللذين جعلوا القرآن عضين؟ قال: آمنوا بيعض وكفروا يعغف.

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء السادس عشر
بعضاً كما يهواه، ومنهم من آمن به عقائدياً وكفر ببعضه عملياً، ومنهم من


كما الحوزات العلمية هكذا جعلوا القرآن عضين.
ومن المقتسمين المسلمين الذين جعلوا القرآن عضين من يقول بتحريفه
 العضين، خلافاً لنصوصِ من القرآن الحكيم. ومنهم من يحرفه معنوياً بغيةَ الوصول إلى آرائه وأهوائه، ومنهم . . . كله


للقرآن بعضه بيعض ونثره نثر الدقل فتصبح آياته المتلائمة كأنها متناقضة! ال
 اَاَمْمَيِّنِّ دون إِبقاء على أحد منهم مهما اختلفت دركاتهم في عضهاتهم للقرآن



 سؤال التوبيخ والتبكيت وهو موجَّه على كل المذنيين إلّا من رحم اله. فهنالك مسؤولية كبرى على كل هؤلاء المقتسمين الذين جعلوا القرآن
 الرسالات طول الزمان وعرض المكان، فأي مس من كرامته مس من كافة

الكرامات الربانية.

(1) سورة الرحمن، الآية: به.
سورة الرحمن، الآية: اء.

من المسلمين، كذلك (\$عِيِينَهُ بين تفرقه وتشجره للقرآن كله كما كان في -نادي المشركين
أم تبعيضاً لآياته كالكتابيين، وهما عضين عقائدي فضهلا عن العلمي
والعملي
أم تبعيضاً علمياً أو عملياً أم مـما معاً كما في كثير من المسلمين، فالحوزات العلمية - في الأكثرية الساحقة - جعلوا القرآن عضين علمياً، حيث يختصون البحوث الحوزوية بغير القرآن جاعلين إياه وراءمم ظهريآ، أم يختصون آيات فقهية بالبحث دون سواها ويا ليت! أم آيات توافق نظرياتهم العلمية في بحوتهم الحوزوية دون سواهـا إلّا تأويلاّ لها عطفاً للقرآن على الرأي

وإذا كان المشركون والكتابيون حيث يقتسمون القرآن عضين وهم به كافرون - يسألون توبيخاً وتبكيتاً، فبأحرى أن يسأل المسلمون المقتسمون علمياً أو عملياً وهم به مؤمنون!

القرآن من دركات جعل القرآن عضين .


ولمّا يُجعل القرآن برسوله عضين في مختلف دوائر السوء، وفي مطلع

والصدع هو الشق في الأجسام الصلبة، فقد يعني هنا - فيما يعني الـا شُقَّ أمواج الفتن بسفن النجاة، واترك التقية والاستخفاء في الدعوة إلى كل استجلاء وبهور.

أم هو مأخوذ من الصديع وهو الصبح، فيعني: بالغ في إظهار أمرك

على إمره، واللدعاء إلى ربك، حتى يكون الدين في وضوح الصبح لا يشكك





كما وردت به متظافرة الرواية(1) ولئن قلت أين التقية والتخفّي في صدع الأمر، وقد أمر به في بادئ
(1) اللر المنور ع: 1-1 - أخرج ابن جرير عن أبي عبية أن عبد الش بن مسعود قال: ما زال

 قومه وجميع من أرسل إليه ومثله عن ابن زيد اند





 نفسه ملى قبائل العرب فإذا أتامم تالوا : كذاب امض امض منا منا








 الرجل امتجاره وقال: أنا إلياس، ما سألتك عن أمرك وبي منه جهالة، غير أني أحيبت انٍ بكون مذا الحليث قوة لأصسابك
 طَوِيلًا فَ(r) والقيام في الإنذار سبحاً طويلاَ لا يلانم القليل القليل، فإنه ليس قياماً فضلاّ عن الطويل!

 عضين قبل أن يقرأ عليهم فيعرفوه؟ .
قلنا : القفزة في الدعوة الرسالية خلاف سنتها وطبيعتها، فلا بد وأن تتدرج حتى تستحكم عراهما شيئاً فشيئان، وليس القيام في المدئر والمزمل إلا لااصل الدعوة المتلدرجة، ومثل مذه الدعوة المنقطعة النظير لم تكن لتخفى على زعماء الضـلالة، وهم المشركون المقتسمون المستهزئون الـون الذين جعلوا
 الباهرة، الصارحة الصارخة، أصبحوا مئات أضعافهم، أتباعاً ومتبوعين من
المشركين في العهد المكي، وكذلك الكتايين والمنافقين في العهد المدنين
 بأمر جديد، وأما السابق عليه فقد ائتمره، والأمران هما في بلاغ الشرعة، خفية في الأول وجاهرة منذ الصَّذع (o)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المدثر، الآية: Y }  \tag{1}\\
& \text { سورة المزمل، الآية: Y الآئر، }  \tag{r}\\
& \text {. مورة المزمل، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$

لقد تظافرت الروايات من طريق الفريقين أنمر خمسة مهمها اختلفت فيها أسماوومم ومم على








.
وجملة القول هنا إن الرسالة كما هي مرحلية في نفسها تذرعاً بالعبودية
 إليهم، فليست قفزة كالسيل الجارف تجرف بكل عُدَّاتها كاتها كافة عِدَّاتها في أوّل بزوغها، فإنها جيئَة فجيعة تضـم غروبَها حين طلوعها حيث لا تتحملها المدعوّن بها .
=




 أدري إلا انذ المشركين تد رموه بالحجارة، وما أدري احي مو أم ميت فأمطني شيباً فيه ماء
 فمضى حتى جاز الجبل وخديجة معه فقال علي: يا خديبجة استطني الوادي حتى استظهره





 إلى اللسماء ونادى إني لم أبعث مذاباً إنما بعثت رحمة للعالمين دعوني وتومي فإنهم لا يعلمون. (1) ( املاه على الأول موصولة هذف ضميرما الراجع إليها، وني الثاني مصلرية ومي القدر المتين.


ضيق صدر لأشرح العالمين صدراً، لها وفي الله، لا عن الهّ، وإنما عما




. . . . .
هذه زوايا نلاث من الاتجاه إلى الهه، تشحِّل الـحياة النفسية الرسالية




والتسبيح بالحمد هو سلب ما لا يليق بساحة قدسه تعالى من خلال
 وأما إيجاب علم له تصـورناه فلا، فإننا لا نحيط علماً بذاته تعالـا صفاته، إذاًّ فكل صفاته ترجع إلى سلبيات.
(1) سورة الانعام، الآية: بr.

 وابن المنلر والحاكم في الثاريخ وابن مردويه والديلمي عن أبي مسلم الخولاني الاني قال قال
 (£) نور الثقلين r:
 في جميع أمورك فإن اله بعث محمداً
 منهمّ، وإنما هو استمرارية كينونة السجلة، أن يصبح كل كيانه سجدلة لها فارغاً عما سوى الله، كما (اوكان


 ومواضـيعهانا، أم الـخاضـعين لـحـد النـهاية في صـلاة وسواهـا الرسول

 الحماقى هي من فعلهم وليسوا ليضروا الله شيئاً فلماذا - إذاً - يضيق صدرك


نم كيان السجدة ككل، يتمم ذلك الانقطاع، حيث تريح الساجد عن أي تعلق بغير الله حتى التعلق الرسالي المنزعج التكذيب من حماقى الطغيان.

ككل، أنها - فقط - عبادة الرب.
 العبادة بغرض اليقين، فإذا جاء اليقين فلا عبادة كما يقوله بعض الصوفية، ولككم تكلمة في ختام البحث حق اليقين.
وترى كيف يخاطب الرسول

$$
\begin{align*}
& \text { المصلر عن مجمع اليياذ عن ابن عباس . . }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$







كلا! احيث اليقين هنا هو اليقين: كشف القناع عما كان كان عليه القناع لمن
 قناع عن أية حقيقة قبل الموت حتى يكون الموت له حالة اليقين! . نم التعبير الصحيح والفصيح عن الموت هو الموت دون اليقين الذي هو لزام الموت لمن لم يبلغ قبله إلى درجة اليقين! . ومن تم ليس الرسول ليترك عبادة ربه بعد الموت مههما اختلفت صورينها أم وسيرتها عما قبل الموت، فنفس الاتجاه إلى الرب، وبا ولا

 النشآت، إنه موت عن القدسية المعرفية والعبودية!.




 غرارها - دون حدٌ ولا نهاية.


ولأن المعرفة متدرجة إلى كمال وأكمل في النشـآت الثلاث، كذلك العبودية المناسبة له، ولا نهاية للنشأة الأخيرة للصالحين، فلا نهاية فيها إذاً - لليقين الناتج عن عبودية، مهما اختلف زمن التكليف عما بعده صورة أم وسيرة متعالية.
لكلٌ من زوايا اليقين الثلاث درجات، من علمه وعينه وحقه، ولا نهاية

 البرزخ، فهو إذاً - عبادة لربه ويقين منذ الدنيا إلى يوم الدين لا نهاية له في
. يوم الدين
أتراه تهنأ له الجنة دون عبادة، وليست جنته الروحية إلا ذروة العبادة، وطبعاً دون تعب ولا شغب.
 اليقين لهم موتهم إلا المحمديين المعصومين، فالدنيا لمن المن سواهم فإذا جاء الموت فلا حجاباب، وفرض العبادة إنما هو في نشأة التكليف، لـا
 لا تكلُّف هناك في عبادة الرب، بل بل التكلف أن بكلَّف العارف با باله أن يترك
 روحيات معرفيات من عبادات له تعالى فقيلة القائل إن العبادة إنما هي لغاية المعرفة اليقين، فإذا جاء اليقين فلا عبادة، إنها قيلة باطلة في أصلها وفرعها، فحتى لو كان لليقين نهاية فلا
 المعرفة ضـعف العبادة، وفي قوتها قوتها، فكيف يصح ترك العبادة إذا قويت (1) سورة نصلت، الآية: با

المعرفة، فحتى لو كلف العارف باله أن يترك العبادة كان تكليفاً شاقاً لا
يطاق!.
 العبادة لـدد المعرفة اليقين، مههما كان الخطاب في (افاعبده لغير أول


 غرض أقصى من خلقهم، وهي لزام خلقهم ما هم كائنون، ولكي يأتيهم اليقين حتى يعبدوه أكثر مما كانوا يعبدون.

 ذروة عالية من مدارجه .
 تشف على قدر معرفتك؟ فكما المعرفة كمال العارف بالهّ، كذلك العبادة كمال العابد له، فكيف بالإمكان أن يترك العبادة في يقين الميرفي المعرفة، وتضيتها الذاتية كمال للعبودية أكثر وأقوى وأرقى؟.
وحتى لو أمر العارف اليقين أن يترك العبادة أو يخف فيها، أم لا يؤمر
 إذا أتاه اليقين فلا عبادة، لأن العبادة هي ذريعة الوصول إلى المعبود، فإذا وصل بطلت الذريعة .

فإنه لا وصول إلى المعبود، وإنما هي درجات المعرفة يتدرجها العارف

$$
\text { (1) سورة الذاريات، الآية: } 07 .
$$

بالله بسُلَّم العبودية، كما درجات العبودية يتدرجها بسلَّم المعرفة نم لا حدّ
لها يقف عنده حتى بالموت.
وأما قيلة القائل أن العابد مَثَله مئل الفحم يُحرق فيحترق حتى يصبح كله ناراً يُحرق ولا يحترق، فالعابد يصل في القرب إلى معبوده لدحدّ تفنى نفسه فيه، فيمحو العابد بعبادته تم ليس هناك إلّا المعبود لا عابد ولا ولا علا عبادة، وكما يقول قائلهم (أنا هو وهو أناه (ليس في جبتي الا اللها). فإنها قيلة عليلة في كافة الموازين، وكيف بالإمكان الوحدة الحقيقية في غير الواحد، أن يتوحد الثاني السالك مع الأول المسلوك إليه، فهل يفنى عن بكرته حقيقياً - ولم يفن -! فأين إذاً מأناله حتى يكون آأنا هو وهو أنا أم يفنى عن إنيته نفسه معرفيآ، فلا يعرف العارف إلّا ربه، جاهـلا متجاهلاً نفسه؟ فها هو الموجود العارف ربه في مقام قاب قوسين أو آدنى،
 فكيف إذاً (أنا هو وهو أناله وقد اندكت الإنية والأنانية، وأصبح معرفياً أصغر

 وعلى أية حال فمحال أن يصبح العبد نفس ذات المعبود، على أي تأويل في وحدة الوجود، أم يصبح في قمة المعرفة غنياً متعالياً عن العبودية انِ والا فتقار إلى المعبود، وقد كان يقول أول العابدين „الفقر فخري" وكان إذا حزنه آمر فرغ إلى الصالاة. وما ترك العبودية له للعارف باله إلّا كأسفل درك من الجحيم، فكيف يؤمر به أم لا يؤمر بها؟ (1) سورة الزخرن، الآية: (A.

فما هذه القيلات العليلات إلّا جهالات وظلمات بعضهـا فوق بعض، ركامات من جحيم اللّامعقولات، وعرفانيات لا تعرف مقام الربوبية ولا يعرفها العارفون بالرب، غباوات وغات وغشاوات وطنطنات لا تملك أية برهنة إلا ادعاءات جوفاء خواء واله تعالى ورسوله والعارفون باله منها براء. وقد يقال إن المـعني من اليقين هنا هو الـحد المـحال وهو الـي الحـيطة المعرفية باله، إذاً فلا ترك للعبادة حتى الوصول إلى تلك المعرفة المستحيلة في أية نشأة من النشآت

 المأمور بها ولا أمر بعد الموت إذ لا تكليف؟ وقد مر تزييفه وهنا مزيد أن أمر العبادة التي هي لزام المعرفة، لا فكا الا لا لا لها لها عن أية مرتبة من المعرفة في الدنيا أو الآخرة.

## كلام حول المعرفة والعبودية:

لا ريب أنهما المحوران الأصيلان لكافة الفضائل والفواضل، وأنهما لزام بعضههما البعض، فهل هما متوازيان متساويان حيث هما الغايتان، فالعبودية غاية الخلق والمعرفة غاية العبودية كما لكل آيّ؟. لكلٍ من المـعرفة والعبودية مراحل عدة، فالمـعرفة العقلية لأبسط

 فرقدان اننان يكمٌّل بعضهـما البعض، كلما الما ازدادت العبودية عمقاً ازدادت

 الأدلة كما تتكامل بالعبودية وهذه أعمقها لعمق المعرفة.

فالأدلة الفطرية والعقلية والحسية أماهيه عساكر عدة لتكامل المعرفة، ولكنها ما لم تكن عشيرة العبودية لا تتكامل كما يحق، فلا بد بل لكمال المعرفة تناصر دليليها، ومن تم كمال العبودية، فالأصل الأصيل بينهما هو

 الاطمئنان في العبودية وليست لها نهاية إذ ليس للمعروف المعبودية حد ولا

وهنا نتبين أن آية البقرة الجاعلة العبودية الهـدف الأقصى والأسمى

 المترتبة على العبودية، وإلى غير النهاية، دون الغاية المنحصرة، وأية منافاة بين أن تكون العبودية غايةَ المعرفة، نم هي تُغَيّى زمنيّا باليقين وهي أخصر من مطلق المعرفة، حيث يعني طمأنينة المعرفة غير المتناهية.

فمـع أن مـعرفة اله هي من الأصول الأصيلة بل هي رأس الزاوية، ولكنها لا تُعنى بحد ذاتها، اللهم إلا تذرعاً إلى العبودية، فحتى لو دار الار الأمر
 المعرفة إلّا للعبودية، كما وإن العبودية تزيد في المعرفة.
 أعرف" وإن كان يججل أهـل الخلق لمعرفة الهّ، ولكنها لزا لمام عبودية الشا كما أن العبودية لزامها المعرفة، والأصل الأولّ هو العبودية.

فمئل المعرفة والعبودية في التمازج والتمايز مثل العلم والعمل، فلا


وليس العمل ذريعة اللهم إلّا لمعرفة أكمل هي أيضاً ذريعة العبودية، وكما

 واليقين، فما دامت العبودية دام اليقين على خوئها وقدرها، وإذا وقفت الـعبودية أو خفت وقف أو خف اليقين، فإنه طمأنينة المـعرفة ومعرفة




$$
1 \cdot r
$$

$$
1 \cdot \varepsilon
$$



مكيّة وآياتها ثمان وعشرون ومائة








 (











 تُعْلِوْنِ


إنها سورة النحل حيث تذكر في عداد النعم البارعة سيرة النحل بما

 هي في ظاهر الحال أحرى أن تتسمى السورة بأسمائها؟ علّه إشعاراً بتحليق القرآن سوراً بأسـمائها وآياتها كل اسـم ورسمم،


 النحل صلة بوحي النبوة حيث يوحى إليها مهما اختلفت مراتبه : واَوَّزَحَى رَكُّك

(1) سورة البقرة، الآية: YY.

$$
\text { (Y) مورة النحل، الآية: } 1 \text {. . }
$$

لكل سورة، ومن الكائنات شمساً وقمراً وبروجاّ، آمّاذا من مختلف الكائنات حية وميتة، كذلك للنحل والنمل والعنكبوت، كما للبقرة والفيل، لأن خلق

 وكما أن القرآن كتاب تدوين تشريع يحلق على كتاب التكوين ويجاوبه
 ظاهرة وباطنة، أرضية وسماوية، دنيوية وأخروية آمّاهيه، طَبقَآ عن طبق الِّ ونسـخة طبق الأصل، حيث الكاتب لكلا الكتابين واحد هو الها الواحد

القهار .
وتراها مكية كلّها أم مدنية كلها؟ جوُ السورة يلمح بمكيتها إلا آبات

 قرب بعض، وقد تكون من آية الهجرة الأولى مدنية وما قبلها مكية، نازلة
 احتمال مكية آيتي الهججرة قائم إذ قد تعنيان الهجرة الأولى الانى، وآلية التبديل والارتداد تعمان العهلين المكي والمدني ومكيتها أولى، حيث الإكراه على

 زَحِيرِّ高 (r) (r)




الموجودة في مكة، فقد تعني المعاقبات الشخصية المناسبة جو مكة، أو
الحربية بالنسبة للمدنية كضابطة شاملة للعهدين.

 حال فلا ريب أن بعض الآيات فيها مدنية، والأكثرية الساحقة في الين مكية الم الم مرددة بين العهدين
 المعنى المناسب هنا من معاني الأمر الثلاثة مو الـحكم والفعل إذ لا
 هنا بطبيعة الحال فعل يستعجل به المستعجلون له مؤمنين ا"م كافرين



شيئاً كائن فكأنه قد كانه( ${ }^{(1)}$

 المستمر في اكتماله إلى المستقبل، أم في نظيره.
 أنه مستعجل، وفيه تَرَح للمشركين وفَرَح للمؤمنين
(1) سورة النحل، الآية: r.1.

 النبي الْ

إن الشا . .

إنه ليس أمر الوحي والرسالة المحمدية فإنهما ماضيان غير مستعجلين الا لأحد اللهم إلا في استكمال مستقبل! ولا أمر الموت لكل أحد لأنه يشمل مثلث الزمان دون اختصاص بالمستقبل منذ ذلك العهد المكي، ولا أي أمر مضى آم يعمه والحال والاستقبال.
 اللمكي من قبل السلطات والدعايات الشركية الحمقاء، فيشمل أمر الدولة
 وأَّهوهية) (1) وكما يشمل انتصارات مستقبلة أخرى للمؤمنين ونكبات لآخرين.

سورة البقرة، الآية: 9•1. .

الدر المتنور ع: 9 • 1 - أخرج ابن مردويه من طريق الضهاك عن ابن عباس في الآية قال:

المصلر : • 1 ال - أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصحهد من ققبة بن عامر قال: تال رسول الش اله




 ويشغل الناس .

 القانم „ِي
 وفي تفسير البرمان عن أبي مبد اله
 جععفر محمد بن جرير الطبري في مسند فاطمة تال أخبرني أبو الفضضل محمد بن بن مبد اله قال أخبرنا محمد بن ممام تال أخبرنا جعفر بن محمد بن مالك قال حدثنا ملي بن يونس الخزياز =

ثم خروج الأموات يوم القيامة من أجداثهم وفي كل ذلك فرحات للمؤمنين وترحات للكافرين، فقد يعم الاستعجال كلا الفريقين، ومنه استعبجال

 يُتَركِكُنَه دون العما تشركونه والخطاب الثاني هو قضية الحال بعد الخطاب

الأوّل لو كان يخصهم.





وهنا استعجال خير للنبي والذين معه واله ينهاه إلى ما مو خيرٌ منه ؤلَّلَا

 كما المنتظرون لخروج المهلي
 الرسول
= في صورة طائر أيض فيض إحدى رجليه ملى الكعبة والأخرى على بيت المقدس نم ينم ينادي

 يسري من فراشه ليلاً فيخرج ومعه الحجر فيلقيه نتعشب الالرض
سورة الشورى، الآية: 1^.
مورة الشعراء، الآية: \&•Y.

$$
\text { سورة ص، الآلية: } 17 .
$$

سورة طه، الآية: 118.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة القيامة، الآية: } 17 . \tag{0}
\end{equation*}
$$

سورة النحل الآيات:
فأمر اله الآتي يعم كل أمر آت يسر المؤمنين ويضر الكافرين، وكل

 جازمة في مطلع السورة، ذات وقع في النفوس مهما تماسكت أو ترا تكابرت: -
 التوحيد بكل أبعاده، إزالة للشرك بكل إبعادِ له في أبعاده في آخر الزمن
 ألْتُتُرِيُنَه(1) وفي القيامة الكبرى جزاء بما كانوا يعملون، وقد يحتمل أن


وشرعة القرآن وإن كانت شريعة من الأمر، ولكنها في الحق شريعة هي كل الأمر حيث تجـمع الشـرائع كلها وزيادة هي رمز الخلخلود، وذلك ألك أمر يحتوي على كل أمر مستعجَل فيه، بمستقبله فقط أم تلوَ ماضيه.
 ومستقبله يُستعجل به، للذين ذاقوا بأس المشركين في العهد المكي، وري وقد
 اليسر المستقبل في ذلك الأمر الآتي من ذي قبل؟ فقد كان يستعجل نضـوبَ ذلك الأمر ونضوجه الرسولُ والذين معه، استعجالآ لاستكمال أمر القرآن المفصل، بعدما أتى أمره المجمل وشيءّ من

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الثرح، الآيتان: 0، } 1 \text { ، } 7 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

الفرقاذ في تفسير القرآن//الجزء السادس عشر


(r)

ومن تم استعجال في أمر الجههاد والدفاع ذريعة للدفاظ على على كيان


تم انتصـارات للمسِلمين تلوَ بعض ولحد اللدولة الإسـلامية العالـمية
 - شِرعة ودولة تضمن تطبيقها، فأمر الشرعة بلا دولة - كأمر الدولة بلا شرعة
 الاستهزاء لكل كافر بالله.

مستهزئين ومستهترين، هارعين إلى أذى المؤمنين.
فالفريقان - إذاً - مستعجلان لذلك الأمر الآتي من ذي قبل، بشانـان
استقباله، فريق يستبشرون، وآخرون يستهزنون.


 إذاً فكل أمر مستقبل مستعجل به لكتلتي الإيمان والكفر مطوي في ذلك الأمر، سواء آثى ماضياً بنفسه ويأتي مستقبلاً بكما له، أم آتى ماضياً بنظيره،

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

نم المستقبل يستقبل ذلك النظير، كما مي سنة اله للمؤمنين وللكافرين على
مدار الزمن.

تعالى ونفي الشركاء.

:(1)
ظاهرُ مقابلة الملائكة بالروح أنه غيرهم، فإنما ينزَّون به، فهل يُنزَّل كائن بنفسه؟ فما هو - إذاً - الروح من أمره؟





 الأمر، وهو - ككل - فعل الرب إنشاء يختلف عن سائر المواد لألأنه سلالة

الكائن المادي، مفاضة من الربا

 مثلث الأمر، وهو صالح لفظياً ومعنوياً.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراه، الآية: 10. } 10 \text { (1) } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (r) سورة الثورى، الآية: or }
\end{aligned}
$$

 هنا هو روح العصـمة(1) والوحي() وجبريل، ولا ولا تنافيه المقابلة بين الملائكة والروح، فإنه من ذكر الخاص بعد العام في زاوية واحدة من الأربع تتحملها الآية كلها، وذلك تشريف من الله لأنبيائه أن ينزل الوحي مع جم جموع الملائكة
وجبريل الأمين .

تم وأشرف من ذلك الروح زعيم الملائكة فإنه أفضل من جبريل وسواه.
 الثلاثة، والروح تعني روح الإيمان، وروح العصمة، وروحي الوحي قرآناً

 الخمسة، ومهما كانت كلها صالحة من الواجهة الأدبية، ولكن البعض منها غير صالدة معنوياً.

والسببية منها تعنيها في بعدين : بشري هو صـلاحية مهبط التنزيل، وإلهي هو الحكمة الربانية المقتضية لذلك التنزيل مكاناً وزماناً ومكانة، فالبُعد البشري هو بعض السبب حيث لا يكفي بنفسه للذلك التنزيل، كما البعد

الإلهي لا يسبِب إلاّلا بعد اكتمال البعد البشري
فالمعنى - إذاً - ينزل الملائكة على من يشاء من عباده بسبب الروح من أمره وهو الإيمان الصالح لكون القلب مهبط الوحي أو الإلهام أو العصيمة،
 فإن التنزيل من قضية الحكـمة الربانية على من يشـاء من عباده، والروح السبب لذلك التنزيل هو ذو بعدين، بشري هو الظرف لذلك التنزيل، أن (1) الدر المنور ع: • •1 - أخرج ابن ابي حاتم عن الحسن في الآية قال: بالنبوة وكذلك. (Y) عنه تال : القرآن.


. ${ }^{(8)}$
(r) (r)


 الكون، ولأصلح درجات الدعوة، حسب الحكمة البالغة الإلهية، فـ وألّهُ


العلم والتقى
 اللآ ينزَّل الوحي على الأنبياء إلا بواسطة ملانكة الوحي الواني الأنبياء محمد لما وصل إلى عمق المعراج، وكذلك في ليلة القلدر حيث أوحي إليه فيهما



 الرئيسي في كافة اللدعوات الرسالية لكافة المرسل إليهم، وله دعامتان
(؟) لقد نصلنا البحت حول الروح بكل أبعاده ومصاديته ني الإسراء والقدر - فراجع.

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة الانعام، الآلية: 1re } \\
& \text { (1) (1) سورة الشورى، الآية: } 01 \\
& \text { (V) سورة غافر، الآية: } 10 .
\end{aligned}
$$

انتتان: العقائد والنيات وساثر الطويَّات والأقوال والأعمال .

 هامش سلبها، وإيجاباً لكل حق على ضوء إيجابها، فيطارد كل منكر بقلبه ولسانه، ببيانه وكل إسراره وإعلانه في كافة مَيادين الحياة، ثقافية وعقائدية، سياسية واقتصادية أمّاهيه من أطوارها.
وللتقوى واجهتان، معرفية بدافع حب اله وهي للأخصين من عباد اله، أن لولا الجنة ولا النار لكانوا يتقون اله ولا يطغون.

ومن نم تخويفية موصولة بواقع يوم التلاق، فلولا يوم التلاق لما اتقى الها إلاّا الأقلون عدداً، الأكثرون في المعرفة الصالحة عُدَداً .

فالتقوى بكافة بنودها ودرجاتها مي قضية للتوحيد المنذر به بكافة بنوده
 صورة تصورية خاوية عن المعنى، أم وتصديقية عقلية، ولمّا تصل إلى درجةٍ من اليقين المبتغى

وكيف تتفرع التقوى هنا على التوحيد، وليس فيه بمجرده عقيدة يوم
التلاق؟
إن الإنذار بالتوحيد لا يعني إلا خالص التوحيد وصـائبه دون شائبه،


 والذين أساؤوا.


فهي والتوحيد هما تمام الشرعة بأصولها وفروعها دون إبقاء، مهما اختلفت
中国 النظرية على العملية، وإن الثانية من مخلَّفات ونتائج الأولى

 الالهام غير رجالات الوحي، كما كانت تنزل وحتى الآن على العترة الطاهرة العا
 والصـديقين والشهـداء والصـالحين حسب درجاتهمّ، وعلى كل هؤلاء


(1) ${ }^{(1) . . .}$
 كان الإنذار بالوحي هو رأس الزاوية في هندسة الإنذار وحسابه. وكما أن هناك أرواحاً شخصية توحيدية كذلك - وعند توفر الشار الشخصيات - روح جماعي للإنذار، كما في الدولة الإسالامية المحممدية والمهلدوية المحمدية ودويلات إسلامية هي عوان بينهما . فلا تحمل الرسالات الإلهية عن بكرتها إلاّ الإنذار بالمبدأ والمعاد بعد
 في تلازم الأصلين : المبدأ والمعاد، وينهما ما ما بينهما من النبوءات وشرايع اليا الدين، نم الإنذار أعم من التبشير . فالنفس التي لا توحِّد المعبود نفس حائرة حالكة هائلة تتجاذبها السبل (1) سورة نصلت، الآيتاذ: •r|،

المتفرقة، وتُخايل لها الأوهام، وتمزقها التصورات المتناقضة وتناوشها الوساوس والهواجس
ومن هنا عرضٌ لأفواج الكائنات بادئأ بخلق الأرض والسماوات، فسحاً لمجال التفكير في الآفاق وفي أنفسهم، وكما قدم الآفاق على أنفسهم:


فالتحق قوام الخلق، وهو قوام تدبير الخلق، وحق التدبير هو وحدة

 ووإِآلحَقِّفَّا منا تتعلق بالكائن المقدر للسماوات والأرض، كما تتعلق
\$آلآلينَسَنَهِ هنا بنو آدم فلا يشمل آدم وزوجه ولم يُخلقا من نطفة فإنما

 العلق حيث تعلّق بالرحم وهي كالدودة العالقة، والعلق هي جنس ما تتعلق من علقات، وهي البحر الـمنوي الغغائص في خِضِمِّه ملايين العلقات واللدودات الجرنومية .

ويا لها من نقلة قصيرة بين المبدأ والمصير، بين النطفة العالقة
 لك أيتها الدودة الضئيلة والحشرة الذليلة والخصام مع أحسن الخالقين جهرة دونما استحياء؟! وعلى حلٌ المروي عن رسول اله

وقد خلقتك من مثّل هذه حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك


وأنى أوان الصدقة(1)
هذا! كـما ويخاصـم في سبيل اله ليحق الـحق بكلـماته ويقطع دابر
الكافرين
أترى بعد أُخَيِيـرٌ هي - فقط - صفة ذم للإنسان جدالآ بالتي هي

 رَمِيـرٌ (r)

وهذا من ضربب القرآن بعضه بيعض، وتفسير آية بما ليس في محتواهها!

 جدالاً بالتي هي أحسن، وهو منطق الحق، تفكراً فتحدثاً عن كل ما جلّ الّ ودق ليحل الحق في أعلى محلّ، (افيكون خصيماً متكلماً بليغآ"(r)، نم مذمومة مقبوحة كالجدال بغير التي هي أحسن كمن يجادل فلا في الها بغير علم
ولا هذّى ولا كتاب منير.

وعلى أية حال فالمـخاصمة الباطلة خصام باطل والمخاصممة الحقة خصام حق، فلا يحق تفسيره - فقط - بالباطل لأنه في بعض آياته مذموم
(1) اللر المتور ع: •11 - أخرج ابن سعد واحمد وابن ماجة والحاكم وصشحه عن بسر بن

سورة يس، الآيتان: VA،VV. VA.
(Y) نور الثقلين ماء نتن فيكون خصيماً متكلماً بليغاً.

الغرتان ني تفسير القرآن/ الجزء السادس عثر


 حق، ولكن لا يحق له أن يجادل الخائنين الذين لا يسمعون، ومن خصام



 نم من الخصيم حقا آو باطلاّ ميين، ومنه من لا يكاد ييين لكلل وضعف في أداة البيان، لساناً وغير لسان.

ومن قوة الاختصام تحليقه على كافة القوَّات جوارحية وجوانحية، استخداماً لها لتثييت ما يُرام، فإنْ حقاً فقوة للحق وعزّة، وإن باطلاً فقوة له

وغرّة.
فيا عجباً من نطفة قذرة ضئيلة كيف تصبح خصيماً مبيناً، فإن حقاً فليشكر خالقه، وإن باطلاً فليختجل من خالقه اسبحان الخلاق العظيمه! إذاً

 وتماديهم على الشا.
(1) سورة الزخرن، الآية: 0 ( 0 .
(Y) (Y (Y (Y) النساء، الآية: 100.
(r)

(0)
(1) سورة الزخرن، الآية: 1A.




 الأوليين مع بعض باسم الغنم فهي ثلاثة.


 كالظبي وأضرابها مذكورة في القرآن وغير مذكورة!

إن هـذه الأربعة هي رؤوس الأنعام ورؤساؤهـا، تم الـخيل والبغال


 ليست حمولة وفرشاً إلّا الإبل، فلتكن مي أمم الأنعام وجلّها لا كلها : كما






 على عموم الأنعام دون اختصاص بالأربعة.








 دفآن وامرأةٌ دفآى وبيت دفيء، كل ذلك بمعنى، ولم يُذكر دفـ الأنعام إلّا في هذه اليتيمة.

ومن دفيُهـا البُبيوت والمـلابس والأحذية والجوارب المصصطنعة من

 - ${ }^{(r)}$

ومنه أروانها التي يتدفأ بها في البرد أم الطبخ أماذا من تذْفِئات

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائدة، الآية: 1. } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: } \\
& \text { (Y) مورة النحل، الآية: • (Y) }
\end{aligned}
$$





 كاستيلادها، وبيعها أو إيجارها، أو المنافع التي تكشف على مر الزمن والحاجيات المتجددة.



 الاستمتاع فارهةً رائعة، وأهالي الأرياف يدركون ذلك الجمال تماماً أكثر مما يدركه أهالي المدن.


 للسرح جمال آخر ليس فيها
 الانععام أمّاميه من نعمة، مي - فقط - مجرد تلبية الحاجا الجيات الضا الحيوانية من طعام وشراب وركوب أماميه، بل وتلبية للأشواق الزائدة على الميا


 وإن اله جميل يحب الجمالل، .






وترى ذلك البلد هو - فقط - مكّة المكرمة كما في رواية؟(r) ولا ولا

 لهم الأنعام! ولا سيما أهل مكة حيث السورة مكية فكيف لا تشمل أهلها، وتخص النائين عنها!

 البلوغ إليها فريضة على من استطاع إليها سبيلاً، فقد سهّل الشه - فيما سهّال -

$$
\text { (1) سورة الانعام، الآية: Y } 1 .
$$


 رسول الش





 نور الثقلين 「: • ع عن تفسير القمي في الآية تال: إلى مكة و. ...

بالأنعام، البلوغً إلى هذا البلد، والأكثرية الساحقة من المكلفين بعيدون


 حين يقصدون الحج في رحلات إلى منى وعرفات، فالسفرات الشاقة إلى إلى هذا البلد أكثر من غيرها وأشد عوداً وعُدداً لفرضها أو ندبها دورن سواها الـا .
 لأسفارهم، وشق الأنفس هي إنصافها من عُظم المشقة وبعد الشُّقة، حيث
 تنشق عن الأبدان كأنها ميتة، استعارة لطيفة لُُظم المشقة وبعد الشُّقة، أو إنه المشقة نفسها حيث تنصب وتدأب لبلوغ ذلك البلد .

وهنا لمحة لامعة أن رَكوب الأنعام ليست إلا للُّكوب وحمل أثقال في السير، أم أكلِ غير مرغوب كما يستفاد من آيات حِلٌّه عموماً وإطالاقاًا ف إلياكم





(1) اللدر المنتور \&: 1ال - أخرج ابن مردويه واليهتي في شعب الإيمان من أبي هريرة من



 الدواب كراسي لاحادينكم فرب راكب مركربة مي خير منه والطوع له منه واكتر ذكراً وأخرج=

حاجتكم، ولا ضربها إلا تقصيراً منها على قدره ولحد بلوغ الحاجة، ولا ولا
 ميسورة غير معسِرة لها ولا مُحرجة إياها ، بنفقة ميسورة محبورة، وإراحة

متعوَّدة محتاجة هي إليها .


أصولها وفروعها.
أترى الشِّرعة القرآنية الـخاللدة كيف تتخص خطابهـا في هـه الرأفة
 اللدين رواحل بحرية وتحت البحرية، وبرية وجوية غير حيوانية، والنعمة فيها أتم وأعم وأنعم من الأنعام وقد مضى دورها؟ ونـ
 الزمان وعرض المكان، وعلَّ الرواحل المصطنعة تقضي نحبها بعد أملِ بعد
 في حمل الأثقال برأ، وليست الآية بصدد عرض كافة الحوامل، إلا البرية
 تعطلت المركبات الصناعية بغور البترول اماهيه من حمولاتها .
:


 = كير

حمولة وفرش، وليست للأكل، مهما حلت له بدليل آية حِل الأنعام ككل إلًا



 يستفاد منها هكذا مهما حل أكلها، وكذلك الأكل هي التي تؤكل مر مهما حلا حلا حل


 السياق لا تعارض صريح القرآن، والسنة لا تنسخ الكتاب.
مورة المائة، الآية: ا .
سورة فافر، الآية: va.

 والحمير وفي عن جابر بن مبد اله تال طعمنا رسول اله اله
 مراتب الكرامية. وعن جابر في نقل آخر أنهم ذبحوا يوم خيير الحمير والبغال والخيل فنهامم النبي أتول ومل" الكرامية في مذه الثلاث، إضافة إلى مصلحبات صحية، مي لا لأنها أصلع للحمل




 الشالي الكتاب وجعل للركوب الثيل والبغال والحمير وليس لحورهها بحرام ولكن الناس عانوها.

أو يقال "ؤونَّهَهِ ليس إلا قولة الراوي، وأما كيف نهى هنا وهناك فغير
واضح، والفارق هو الكتاب والسنة.
ولأن ذكر هذه الثلاث بعد عموم الأنعام، ذكر للخاص بر بعد العام، فقد





 لتلي علينا.
وطبعاً شرطّ سائر مبرراته ومنها عدم الإسراف، فالفرس الرّكوباب الذي يسوي - مثلاٌ - ألف دينار، وهنالك من الثن الغنم بوزنه يسوي مائة دينار، ولحم الغنم أشهى وأطعم من الفرس، هناك يحرم لحم هـر هذا الفرس لأنه من
 يؤكل إلَّا عند الحاجة أو عدم السرف.
 ليظل المجال مفتوحاً في التصور البشري لتقبّل أنماط جديدة من الركوب والزينة، ولكي يجدُّوا السير في اصطناعها حسب المستطاع كما جدُّوا
=



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

سورة المائدة، الآية: 1. 1
سورة المائدة، الآية: 1.
مضت روايته آخر ما أوردناه تحت الرقم (1) قبل صفهة.

ووجدوا جُدَداً من وسائل السير برية وبحرية وجوية، ما تحير العقول، ولقد




لا تقل إن هذه المـصطنعات ليسـت من خلق الها، فإن الـمـخترعين والمكتشفين أياً كانوا وأيّان، هم - بعلومهم وأفكارهم وكل وسائلهم - من من
 حول وقوة لاستقبال كل ما تتمّخض عنه الـن العلم والقدرة، فإن كل ذلك من

خلق الش!.
فذلك إنباءٌ عام عن كل ما يستجدُّ من وسائل النقل دون إبقاءٌ، فإن


 الخطط كالمركبة المعراجية التي عرجت بالرسول إلى أعلى الآفاق السماوية، وأضرابها من أسباب السماء.
 والمَرْكبات الحديئة البترولية والكهربية أم والذَّرية أماهيه.
وولِّلِا لَا يُعَلَوْنَهِ في كل زمن عما يستقبلهم من مخترعات جديدة . الخلق يعم خلق المادة المـخلوق منها البعض من هذه المركبات، أم خلق تركيباتها كالبخار والكهرب والجزئيات بذراتها، في كل تطوراتها

(1) سورة النحل، الآية: ه .

للإنسان فيه صنع أم لا مصنع له فيه، فكلٌ من خلق الله، فيا ربنا إنا علمنا بما علمتنا ما لم نكن نعلمه من عجائب الكهربات والجزئيات والذرات، كنا ونحن في طفولة العلم، ولما بلَّغتنا إلى رجولته ولـون وترعرع نوع الإنسان، كشفت لنا عن خزانتك وحملتنا عليها في البر والبحر والفضضاء. الللهم إننا بعدُ أطفال جهال لا نزال نستقبل ارتقت مدينتها المادية بنبوغ العقل ونبوع العلم، فنتائج لهمها قامت مقام الدواب، فعلِّمنا ما نرتقي به إلى عوالم روحية راقية لنقوم مقام المـلائكة فتكشف لنا أسباب السماء كما كشفت أسباب الأرض

أجل وإن شرعة القرآن مَشُرعة مفتوحة مَرِنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة ومقدراتها كلها، فهي تحضٍّر الإِنسان بكافة الحضيارات التي تتطلبها هذه
 اللركب الإنساني مسيره إلى مصيره مادياً ومعنوياً على قرار القرآن وغرارهـ، دونما وقفة عن الحِراك، ولا أن يُغلب في العِراك .
 بدلاً عن حمولة الدواب وفرشها؟ والعطف عام يحلِّق على كل ما ما يصلح معطوفاً عليه من خلق السماوات والأرضر ، وخلق الإنسان من نطفة، وخلق ولقا ولا


 وإنسان آخر يُخلق كما خلقنا، ويعيش كما عشنا أم سواها الها نم تقوم قيامته كما

 فالدفء الذي كان من جلود الأنعام وأشعارها وأوبارها وأورانها وانها، يحصل من الكهرب الذي ينوب منا بها، وكذلك سائر منافعها، فترى الكهرباء سبباً

لظهور الأزهار بسرعة هائلة، ولكثرة اليض بتغذية الدجاج ليلاً على ضوئها، نم ونورها مدهش وجميل نهي زينة بعد التدفئة والأكل . أجل، وكل المنافع العائدة من الأنعام، المعلومة لدينا، تضافيا إليا

 يصح خطابه .
 جليد في الاستقبال، من كافة صنوف المخترعات التي هي في مستوى علم


 . الأقدس محمد


 صيغها (IVO) مرة مي في عشر منها بصيغة الجمع وفي سائرها مفرد، ولكا ولكا






 والوجهان وجيهان سناداً إلى مجيئهما في القرآن.


 وتكويناً، في الآفاق وفي الأنفس، ولكنها في كل" أبعادها تخيير لا تسيير


 بطبيعة الحال السبيل المستقيم واللى الصراط، أو تعني الفاعل صفة مضافة
 الحق، والمعنيان - علهما - معنيّان تعنيان (اوعلى اله قصد السبيل القاصدلهِ قصداً أنفسياً وآفاقياً إلى الصراط المستقيم
فالسبيل إلى الصراط المستقيم هي سبيل قيّمة مستقيمة إلى الشا ولمي وهي السبيل إلى صراط الإنسانية الكاملة ومتطلباتها على ضوءء الوحي بصـورة


 "هاه فإنها السبيل القاصد، مرجعاً لها دون وصفها.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعران، الآية: } 1 \text { أ } 1 \text { (1) }  \tag{1}\\
& \text { سورة الحجر، الآية: V7. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: 10r. }  \tag{r}\\
& \text { سورة السجدة، الآية: سان } \tag{£}
\end{align*}
$$

 أدواره الحيوية الصالحة، ليصنع نفسه كما يرضاه الها الها وليتقرب إلى الها الها
 بعض المتصوفة القائلة: (آنا هو وهو أناها ! وكيف تكون السبيل جائرأ وصاحبها هو الضال نفسه حيث ينحرف عن سبيل اله، وينجرف إلى سبيل الطاغوت، وجار وهار عن الطريق تعني ضل عن نهجه وخرج عن سمته؟ إن السبيل الجائر هو سبيل الشيطان المان المتخلف عن



وهو قصد السيلل.
 وما تقتضيه هو من جائرها، والعقل من قصدلما ماريا، والهوى المتغلبة على العقل من جائرها، ذ (إنارة العقل مكسوف بطوع الهوى") .
والشرعة الإلهية من قصدها، والشرعة غير الإلهية من جائرها .

 ومن أبصر إليها أعمنها .


تَهِيدُ (1)!

وترى ما مي الصلة بين آية قصد السبيل والتي قبلها من خلق السماوات والأرض والإنسان والأنعام؟. (1) سورة نصلت، الآية: بor

علها أنهما تبينان ظاهر السبيل وباطنها وهما سبيلان في حياة الإنسان، بهما يتكامل في بعدية الجسداني والروحاني

فكما أن اله خلق السماوات والأرض والإنسان والأنعام، وليجتاز


 الأنفس، وهي البلدة الإنسانية الروحانية، والربانية، فلولا قصد السبيل على


 الأصل! وأما آيات الإزاغة والإضـلال والختمه، فإنها لا تدل على آن جائر السبيل أهل أولي كقاصدلها حتى تكون على اله كما القاصد، وإنما الجائر
 فليس جزاء للقاصدين، بل هو يعم كافة المكلفين فطرة وعقلية وثِرعة،
 قضية الفضل، وجائرها الجزاء الوفاق فرعٌ هو قضيةُ العدل، وأين عدل من فضل وفرع من أصل؟.



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الصفف، الآية: ه. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الإنسان، الآية: با }  \tag{Y}\\
& \text { سورة طه، الآية: 0. } 0 \tag{r}
\end{align*}
$$


 ولأن قصد السبيل هو مما كتب الله تعالى على نفسه من الرحمة، وقصد

 أو مضلاٌ لمن ضل، وأما أن يهدي من ضل تسييراً فذلك خلاف الرحمة على المهتدين وخلاف الحكمة للضالين! .
 المصصدر أدل على المبالغة، مهـما دل عليها جائر السبيل بسبيل آدنى، وإن
 يعني فعل القصد من اله، وكأنه لا فعل له إلَّا قصد السبيل ليسلكها العالَّمون. إذاً فعلى الله قاصد السبيل، وقصد ذلك السبيل، تقريراً للسبيل القاصده، وعناية إلى قاصدها ليقصدها كما يحق ويصح
 آخرين أن الأكثرية الساحقة غير السالكة سبيله القاصد متغلِّبون على قصد

 بل ما يلائم الاختيار دون أن يُغلب الله على أمره. فمن المستحيل في الحكمة الربوبية أن يشاء هدى المكلفين دون الم الم المتيار
 القاصد أي لافت. A، ، (Y) سورة الثمس، الآيتان (Y)

الفرقان في تفسير القرآن// الجزء السادس عشر



الماء نعمة بالغة فائقة، ولا ميما النازل من السماء، وكل مياه الأرض في الأصل هي من السماء، و中أَنزَلَّه هنا دون (اينزله قد تعني ذلك النزول




 للمواشي، فإنه الأكثرية الساحقة من أُكُلها، دون ذي السوق القائمة، اللهـم إلَّا أوراقها .

فليس السجر - فقط - ذا الساق القائم، بل كل نابت كما هنا، أم مو
 ذو الساق خلاف المستفاد من شجر القرآن.
 وهنا شجر فيه تَسيمون أنفُسكم كالزرع وسائر الخضروات والثمرات.


 كيف ظهرت الحياة من اجتماع عدة ميتات ماء وأرضاً وحبات، فليكن كذلك
(1) سورة المؤمنون، الآية: 11.
(Y) سورة الصافات، الآلية: 1 (Y)

وبأحرى إحياء الأموات يوم القيامة، حيث الإحياء منا فضل غير مفروض، وهو هناك عدل مفروض وكما فيه آية على المبدأ الواحد القاصـد المـير المتار

 بخلائق متفاوتة اسبحان الخلاق العظيم"! .

:

 ذوات آثار حاسمة في الحياة الأرضية، فكلٌّ دون قرينه لا تلبّي الحاجة كا كما تجب، أم وتعسِر الحياة أو تحيلها .

 غالبية انتفاعات النجوم ككل هي لسائر الخلق، مهما كانت لنا نانا نافعة، كما
 معطوفةٌ جملة على الجملة السابقة.
 أن نهتدي بها في ظلمات البر والبحر أم أية عائدة منهما، اللهم إلًا بعيدة غير مشهودة. ولأنها كلها مع الأربع الأولى، مسخرات بأمره وتدنيره، كما مي كائنات فليست لتتفلت عن أمره أو تتلفت إلى غير
 (1) (Y) سورة الأران، الآية: \&ه.

أمره، فهي منضّّده منظَّمة كما أمر الهّ، منساقة إلى ما ساقها الهّ، فهي إذاً من


: يَّكَّرَرْنَ

 سَّحْ
 المركبات العنصرية، وأصلها واحد كما عرا عرفه العلم اليوم فهو ذري ور لمختلف


 بذكريات علمية وعقلية، فمختلف الألوان لا يُلرأ من أحل واحد ولون فارد إلًّا بمختلف ألوان الذرء بمختلف القصد والاختيار . فالأصل واحدّ في الظاهر وهو المادة الأرضية، وواحد في الواقع علمياً

 (بوزيترون) أما ذا؟ وهذه أيضاً ترجع إلى المادة الفردة الأمّ! ا.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المؤمنون، الآية: Va. } \\
& \text { (Y) سورة الشورى، الآية: } 11 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الرعد، الآية: ع. }
\end{aligned}
$$

عجائب الألوان فيما ذرأ في الأرض:
وإليكم مثيالاً دقيقاً لمختلف الألوان في خلق واحد: فراشة أبي دقيق: فأجنحة الواحدة منها تبلغ مساحتها (10) بوصة وقد رسمت في هذه


 1,0.",...




الملك العلام!!(1)
وترى لماذا ذلك النظام الهام وتلك المواد الملونة والهواء، الذي ملئت

 تشبهها فتلتبس بها فتحفظ من العدو! ولماذا ذلك الحفظ البالغ؟ لأمور منها أن تعيش على ورق تطننا وتمتع في قصور ونور فيخسر الزارعون الئن الئر وهي الجانية الكاسبة! فما أعجب ذلك الصنع البارع البديع، هواء مير مبري
 كما وأنك ترى هذه البيوت على نوعين، بيوت فيها مادة ملونة، وأخرى
 زاهم اللون وبديعه، قد أعطي مادة بشعة الطعم منتنة الريح تفرزها الفراشة
للعالم الابميكي (فرنن كلوح) الييولوجي - لالوان حشرة ابي دتيق .

على مهاجميها فترتد عنها، وقسم آخر لم يُعطط مذه المادة، يسمى الأول الملك والثاني نائب الملك، فالأول تخافه أعلاؤه لتلك المادة، والثاني لمشابهته الأول في لونه، فتظن الطيور أنهاهيه.
فإذ قد نرى بعيون مسلحة في فراشة واحدة صـنـون الألوان وألوان الصنوف، فكيف ترى - إذاً - ذلك الكون الشاسع العظيم، سبحان الخلاق

وفي مختلف الألوان إضافة إلى آلوان من هذهِ الحِكَم، ونضارة المنظر، ألوان أخرى من فوائد طبية وسواها .



 الأعصـاب ويلطّف ثورتها مـا لم يكثر استعمالله فيعاكس الأثر! أو أن لون اللحمرة يحدث تخديراً بتكرار النظر كما تفعل المواد المخخدرة.

وأنها تزيد المجنون جِنة ويهيِّجه كما يحصل لثيران إسبانيا في صراع اعها إ أو أن المجنون إذا كان في غرفة زرقاء، هدأت أعصابه! وأن البائس اليائس إذا داوم النظر إلى الحمرة زالت علته!
أو أن الزكمة والشلل وبعض الأمراض المزمنة تخف آلامها بالنظر إلى الصفرة! وأن المححموم يستضر بها! وإن اللون البرتقالي منبٌّه والخضهرة تهدئ الأعصطاب

إن الأطباء في بضع السنين الماضية قاموا بتجارب لاختيار تأير العلاج بالألوان، وأوّل من أشار بمعالجة الألوان الدكتور (أدوين دابت) من أطباء
(نيوجرسي) بأمريكا، وقد ألف كتاباً بشأنه طبع في أواخر القرن (19) وما فيه : إن اللون كالموسيقى يؤثر في المسموع العصبي تأثيراً عظيماً يظهر أثره جلياً في علاج الاصطد|مات العصبية والنورستانيا والسوداء، كذلك ويؤنر في الـعقل تـم ينشـا عنه ردة فعل في الـمـجموع العصببي على سبيل أثبهـ بالاستهواء أو الإيحاء، والثـابـت الآن أن اللـون الأزرق يـفيد في تقوية اللضـعاف في طور النقاهـة، والبنفسجي خاصته الشفاء ويفيد في علاج الأرق.

إن الإفراط في النظر إلى اللون الأحمر قد يفسد التوازن العقلي كما ذكر


 (اليساندريا بييد مونتي) غرفة حمراء لبعض المصـابين بحالات اليات اليأس فكانت النتيجة مدعاة إلى الارتياح
واستعمل اللون الأصفر في معالجة الزكام والشبلل وبعض الأمراض
 الالتههاب والبححران، وأما المصـابون بـالجنـون فقد أفادمـم كثيراً خلاف الأحمر.

واللون البرتقالي هو من الألوان المنبهة، واللونان: القاني والبنفسجي


 حمراء، فبعد ثلاث ساعات أصبح الرجل طروباً ضهحوكاً، ووضع عليلاً آخر كان يرفض الأكل وقد نحل جسـمه، فبعد أربع وعشرين ساعة نسأت فيه شهوة الطعام ورجع إلى حالة طبيعية.

الفرقان في تفسير القرآن// الجزء السادس عشر
ويؤخذ من تقارير مستشفى (لندن) أن العلاج بالألوان قد جاءت بفائدة - عظيمة جسيمة في الأمراض المختلفة، وأن الألوان: الأصفر - القرنفلي الاني الوردي - الأزرق السماوي - الأخضر - والبنفسجي بنوعيه القاتم والفاتح، هي أهم الألوان العلاجية .



 يستهويها ويسقطها في شبه سبات مغناطيسي، وأن اللونين : الأزرق الباهت والأخضر الباهت يلطّفان أعصاب الطفل المتهيج، وأن تسعة وتسعين في

المائة من الناس بحاجة إلى اللون الوردي(1) * * *

وترى ما هو الفارق بين هذه الصنوف الثلانة من الآيات حيث فرق بين أقوامها بـ ايتفكرون ويعقلون ويذكرونه؟؟ .
علّه لأن الحجة الأولى تحمل ما يكفي في إنتاجها مطلق التفكر، دور دون
 المبادئ ومن المبادئ إلى المراد.

ولكنما الحجة الثانية بحاجة إلى تفكير زائد وعقل رائد ومقلمات علمية سائدة، غوراً في أغوار العلويات، في تسخُر الليل والنهار والشمس والد والقمر والنجوم المسخرات. والحجة الثالثة بحاجة إلى مقدمات علمية وأخرى فلسفية، استبطاناً
 ما يهمنا منا

لمـختلف ألوان الكـائنات أنها ترجع إلى لون واحد ومادادة فردة أولى،



 أمرنا في الحياة كل الحياة.






فالبحر هناك كما هنا يعم العذب الفرات والملح الأجاج، سخره الله لمن

 لحيوانه، ولجنٌّه كما لإنسانه أمّن هو من المسخِّ لهمّ، غير المذكورين هنا .


 حل" شيء منه بنص كالأسماك ذوات الألألاس والروبيان استحللناهاه، وإذا ترددنا في نالث حلاً وحرمة أبقيناه في عموم الحلٍ سناداً إلى ضـابطة

$$
\text { (1) سورة فاطر، الآية: } \overline{\text { (1r. }}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السادس عشر

 البحرية محرمة كالبرية للنصوص المطلقة فيها الشاملة لهما، كما تحرم غير ذوات الأفلاس من الأسماك حسب النص الخاص، فإذا ترددنا في سمكك

 منها هي فقط غير ذوات الأفلاس في الأمل، وهـذا مشكوك بار باق تتحت رحمة الإطلاق.
 (r) (r)


 والمستخرج الغائص هو الرجل في الأكثرية الساحقة، فهو اللابس مهـما

 قاطع من كتاب أو سنة قطعية، كما وردت في حرمة التزين للقبيلين حالة الة الـا


الإحرام.

هنا يذكر من نعم البحر أربع: أكالاً داخرآ ولبساً فاخرآ، تم جمالآ باهراً
(امواخر فيه - فيه مواخر"ه ومي شقوق الأمواج في خِّمٌ البحر الملتطم



 في البحر نفسه، وفي حمل أثقالكم عليه. وفي توصيف لحم البحر بالطري تفضيل لطري اللحم وطازجه على
 خاصة ليست في بائته أو جاملمه. فلحم البحر من أفضل اللحم فكيف يفتي أنه ليس من اللـحم خلافاً لنص القرآن(1)

:
 (1) فليقض العجب من نتوى أبي حنية أن لدم السمك ليس بلحم تاثالًا : لو حلف : لا لا ياكل
 الوري فانكر مليه ذلك واحتج علي بهذه الآية بعث إليه رجلاً وساله عن رجل



بثلقين أبي حنفة. (تفسير الفخر الرازي •r: r: r).


 في الصلاة على بساط الأرض، وكذلك الأمر إذا نوى بساطاً فير الأرض إذ لم يصل عليه. سورة لقماذ، الآية: •1.

( ( ${ }^{(1)}$
و(في") في هذه الأربع دون (اعلى") تلمح أنها راسية في أعماق الأرض،
 وهذه قسم من الجبال تحفظ الأرض عن الميدان: (اووتد بالصسخور ميدان أرضهال|
وهذه الرواسي الملقاة في الأرض منها ما ألقيت من سائر الكرات وعلّها






 الملتهبة أخذت في البرودة والانكماش، فتقلصت القشّرة الخارجية من فوقها وتجمدت فتكونت الجبال وسائر المرتفعات.
ومن أمم الفوائد لرواسيها - المغفول عنها في العلم الحديث - وأَّن
 السفينة الفضائية في خِضِّمٌ بحر الفضاء، المبتلاة بجواذب ودورانات، وحفظاً لتوازن مَن على الأرض من إنسان وحيوان. فمَيَدَان الأرض، وعلى أثره مَيدانُ من على الأرض قد قد وُتُد بالصشخور الراسية في الأرض .1.

 واستقرت بعد ارتكاس :
(اوعدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها وذوات الشنانيانيب الصم من صياخيدها فسكنت من الميدان برسوب الجبال فيال في قطع أديمها" - (فسكنت
 (r) ${ }^{\text {(1) }}$. . .

وكما أن للأرض ميداً مادياً لولا أوتادها وحركاتها المعتدلة المعدلّلة لها، كذلك لها ميدّ معنوياً كولا الأوتاد الروحية كالرسل والأئمة والعلماء




 الحق هم أوتاد الأرض ورواسيها الملقاة عليها من سماء الرحمة الروحية.


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





 طويل يقول فيه: .. .
المصلدر بإسناده إلى إيراميم بن أبي محمود قال تال الرضا : الما


المؤمني
 الرواسي، ولأن مياه الأرض كلها ملقاة من السماء منذ البداية وعلى طول
 والأمطار، تم السبل هي ذات علاقة بالرواسي والأنهار .

 الظاهرة والباطنة أمّا هيه من نعم فيها مخبوّة .
 ولعلكم تشكرون، وكما الرواسي وأنهاراً وسبلاّ تعم الظاهرة والبا والباطنة، كذلك الاهتداء يعمها كلها كما :

## 





فهنالك امتداءات بعلامة أرضية وأخرى سماوية، ظاهرية هي ظاهرة



الهادون لغيره
سورة الانيياه، الآية: اب.

نور الثقلين ب:
 الأئمة وفيه عن محمد عن الوشا تال سالت الرضا :

إذاً فنجم الهدى وعلاماتها هـم باطن الآية، والعلامات الظاهرة والنجم
هي ظاهرها، وكما كانت رواسي الأرض وأنهارها (1)
تم الاهتداء الظاهر لا يخص أهل البحر كما العلامات لا تخصص أهل


 برائحته الطريق.

والعلامة بوجه عام هي ما يعلم به الشيء المسجهول، خلقية كانت كالتي
 مصطنعة هي كلها من إلقاءات اله في الأرض ولإنسان الأرض، وعا وعلينا أن


لأخرى روحية هي أحرى بالاستعلام لما ألقى لنا الملك العلام

هذه من الآيات التي تحصر الخلق - أياً كان - باله، وتحسره عمن


 بكرامة الرسالة الإلهية.

ن . البيت
 في الآية تال: ظامر وباطن، الجدي عليه تبنى القبلة وبه يهتدي أمل البحر والبر لانه


إذاً فلا ولاية تكوينية للمعصومين - أياآ كانوا - منفصلة عن إذن الله،



و"امَن) هنا دون (اماله برهان قاطع لا مرد له أنه يشمل كل الخلق بما بمن فيه وما فيه، وإنما (امن"). هنا رعاية للأشرف الأجل مهما كان أقل .
 بالطواغيت ذوي العقول، بل يعمهما والذوات القدسية المعبودة لهم من دون




 ولو أن في الذوات القدسية خالقاً - مثل المسيح المعبود من دون الـا لاستحق العبادة بنفس السند، والبرهـان صـارم، فعبادة مَن دون اله عارمة

وليس (امن يخلق" لتعني الخالقية الاصيلة فقط حتى لا تنافي المخخوَّلة المتقوَّلة، حيث الأصل في الخلق هو أصل الخلق دلق دون خصوص الخلخلق

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانعام، الآية: 1.9. } \\
& \text { (Y) سورة الالنعام، الآية: (Y) } \\
& \text {.Y) ،r. (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الفرتاذ، الآية: r. }
\end{aligned}
$$





 فالتسوية بين الفاضـل والمفضـول ضـالة مرذولة، فضـلاّ عن تفضيل المفضول على الفاضلّ، ضابطة هـارمة تقضي على كل تسوية هـابطة، أم تفضيلة ساقطة خابطة، في كل ما دق وجلَّ . ويا له من تقرير في أحسن الأوان، والنفوس متهيئة بعد سرد هذه النعم كلإذعان، فما هنا من جواب إلاّلا : اللّهم لا وكلا

 خلقها بالتي تحصى، إذاً فعظمته وحرمته أيضاً لا تُحصىى :
 فمن ذا الذي بإمكانه أن يحصي نعمة الله، وعدُّها كأصلها من نعمة الها



 وإحصاء أو شكر نعم لا تُحصى؟
فإذ لا نحصي نعمة الله لو عددناها، فكيف نشكرها كما هي على حدها

$$
\begin{aligned}
& \text { () سورة الصافات، الآية: } 100 .
\end{aligned}
$$

بعدٌّها، إحصاءً لشكرها، كلّا ولا نشكرها كما نستطيع بل ونكفر بها كفراً أو
 بدلاً عن كونه شاكرأ لأنعم ربه حسب المستطاع مهما كان قاصراً!




والنقمة.


 -وجملة من المقصرين






 تعبدونهم مع اله أو من دون الل؟ .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة إبراهيم، الآية: عץ. }  \tag{1}\\
& \text { راجع تفسير الآية في سورة إبراميم فقيه تفصيل ولا نعيد. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الحجر، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة الحجر، الآية: •0. }
\end{align*}
$$



 الحياة والشعور لا يبرّر عبادتهم وهم (لا يخلقون ويخلقونه! !.






 فكيف يشركون بالله، ولو كان له شركاء لكانوا من آوّل المؤمنين به. أم انَّ هذه الأربع هي مواصفاتٌ لما سوى الها التي تجعلها لا تح



 وحق الألوهية أن تكون الآلهة (أحياء غير أمواتا لا لا يطرؤهم الموت،
 كانوا أحيا:ا .



 البعث وإبّانه كأصل البعث هـما من مختصات الربا



 ذاتية العلم والقدرة اللّانهائية، كُل حي ميث حتى الرسول
 حال حيث تفقدون حق الحياة التي من حقها الخلق والعلم، والقدرة على الخلق والنشور .
 فكل مععبود من دون الله، غير ذوي عقول كالأصنام، أم ذوو عقول من المان طواغيت، أم صـالحين كالملائكة والنبيين، تشملهم (اللذين، تغليباً لموصول

ذوي العقول على غيرهم.
وكون (الذذين" فاعلاّ بحذف المفعول كــ (ايعبدونهم - أو - يعبدونها" هو


إذاً فهذه مواصفات أربع للمعبودين من دون اله من أي الثـلات وأياً
 مُرسى الساعة فإنه يُرسيها .

$$
\text { (1) سورة النمل، الآية: } 70 \text {. }
$$

(Y) سورة الزمر، الآية: •r.



















 هِ شَّيُ:










 والإضافة هنا لبيان حق الألومية، فسائر الإلهة المختلقةً هم كما ليسوا بالهتكم أنتم المؤمنين تضيةً الإيمان، كذلك ليسوا الكهة لمن سواكم الِّاً خيالاًا



مُسْلمُونَ女() ليس هنالك أمباب واتعية أو معقولة لتأليه غير الله إلا عدم الإيـمان بالآخرة، والاستكبار عن عبادة الله الواحد القهار، حيث الآخرة والعبادة
 الآخرة، وعبادة من لا يـأمر ولا يـنهى، ولا يُعبد إلًّا على وفق شـهوات التا عابليها، هـما تجعلان العابدين غير الله في أريحية الحيونة الحرة، دون حد ولا نهاية

 "وهـم") مـع ذلك الإنكار (امستكبرونهل عائشون الاستكبـار، عن الـخنوع
 إياهـا، تاركين عبادة اله وإنْ بين المـعبودين الـمشاركين لـها متفلتين عن توحيده إلى الإشّراك به ثمّ إلى توحيد العبادة لغير الله، غير متلفتين إليه إلًّا هيه! إنٌ الإيمان بالآخرة هو من فروع التوحيد الصحيح، فهؤلاء يتذرعون بإشراكهم نكرانهم ليوم اللدين، لا لريب في آيات التوحيد، وإنما استكبباراً كامناً في قلوبهم، يجعلهم ناكرين للتو حيد والآخرة .
: هؤلاء الححماقى قد يعلنون أنهم في ريب من وحدة الإله، للذلك فهم يشركون، ويالآخرة هـم لا يؤمنون، ولكنهـم يسـرون النفرة العـميقة عن اللخضوع للحق والخنوع للواحد المطلق، والشغف الحالق بالتقاليد الجاهلة


$$
\begin{align*}
& \text { سورة العنكبوت، الآية: 7 ع. }  \tag{1}\\
& \text { سورة طه، الآية: 4A. } \tag{Y}
\end{align*}
$$




اله أنه أساطير الأولين.
 من بطر الحق أو سفهـ أو جهله ويغمص الناس ألما أعمالهـم فلا يرى أحداً

أفضل منه ويغمص الحق فيجاوزه إلى غيره(1)
 على مساكين قد بسطوا كساء لهم فألقوا كسرا فقالوا : ملم يا بـن رسي
(r) (r) اله (r)
 حرب دعاية منظمة، في شيطنة ملروسة ملبَّرة على الدعوة والداعية،












سورة النحل، الآية: بז. .

سورة الصف، الآية: 1

الربوبية العادلة لزامها إنزال ما يكمل المربوبين عن نقصهمه، وينجيهم عن


 والأسطورة هي الخرافة أو الحكاية الخليطة من صادقة وكاذبة. .
 أنه أساطير الأولين وحكاياتهم الوهمية الخارقة الجارفة(1) لأنه يحمل - فيما يحمل - عواقب الماضين صالحين وطالحين، كأمئولات مضت عَبْر التاريخ
 بعلموا - لا تحمل إلَّا حِمل كاملة الأوزار :

 غير مقصودة، فذلك الحمل لا جوم واقع يوم القيامة لا مردَّ له مهما كانوا له وللقيامة ناكرين .

اللدر المتور أخرج ابن أبي حاتم من السدي قال: اجتمعت قريش فتالوا: إن محمداً رجل إلما






 رجعت قبل أن اللقى مذا الرجل وأنظر ما يقول وآتي تومي بيسان أمره فيدخل مكة فيلىى الؤومنين فيسلألهم ماذا يقول محمد فيقولون خيراً . ..

فقد يقصد الفاعل بفعله غاية يصل إليها آم لا يصل، وقد تقصده الغاية



 بل هي غاية قاصدة بأمر اله لا مقصودة لآل فرعون . والأوزار هي الأثقال، وهي هنا الخطايا والآتام، حيث تقطع المتون
 - ${ }^{\text {(r| }}$



 هؤلاء المضلِّلون!؟.

 سواه؟ فهذه قولة زائدة لفظياً إذ لا زائدة في القرآلنا عليه وزران وزر الضهلال ووزر الإضـلال، نم ليس على فلى الـي الضـلال، فلا بد للمضل من وزر زائد على ضـلاله بإضلاله، وهو مثلل أوزار

الذين يضلونهم
(1) (1) سورة القصص، الآية: A.
(Y) سورة العنكبوت، الآية: (Y)

سورة مود، الآية: 111 . 11 .

سورة الأنعام، الآية: عآ. 1 .

واوَيْن أَقْذَرِهِ لا تعني بعضاً من نفس الأوزار حتى يقتضي المباعضة في
 فـ (امن" جنسية تفيد المماثلثة، لا تبعيضية، وهذه قضية الجممع بين قبيلي



 الأوزار فإنه جنسها، فكما عليهم تلكم الأوزار لو عملوا أعمالها، كذلك عليهم مئلها حيث سنوا سنتها .
 الإضـلال، إذاً فلكلٍ من المضلًّل والضـال نصيباً من وزر ذلك الضـلال، من

 ولقد تواتر الخبر بين الفريقين عن النبي
 ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير آن


$$
\begin{equation*}
\text { سورة الانعام، الآية: } 17 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

 الربيع بن أنس تال: تال النبي
 من اتبعه من فير آن ينفص من أوزارمم.

 من غير أذ ينصص من أوزار العاملين شيء

الفرتان في تفسير القرآن// الجزء اللسادس عشر



- (r)


واعلموا أن لكل" حق طالباً ولكل دم نائرآ، والطالب كقيام الثائر بدمائنا، والحاكم في حق نفسه هو العادل الذي لا يجور، وهو الله الواحد

 بمأكل ومشرب بمشرب، من لقم العلقم ومشارب الصبر الأدهم، فليشربوا



 أوزار الآثام مع الذين ظلـموا أي منقلب ينقلبون، اسـمـعوا وعُوا وتما وتوبوا
 من بعدي وليعرفنها في دارهـم عما قليل، فلا يبعد الله إلًا من ظلم وعلم

 .
(1) سورة يس، الآية: M.
(Y) سورة الطور، الآية: (Y)
= نور الثقلين

 والعاقبة، وبغير علم جهلا من اللين يضلونهم!
مربع من الجهل والجهالات قاصرة مقصرة، ومقصرة قاصرة، مهـما اختلفت دركات التقصير بين أصـول الضـلالة والذيول، ولذلك ترى








 لهم بتوبات أم شفاعات أم تكفير لسيئات باجتناب كبائر المنهيات. ذلك المكر الماكر وليس مبتكراً من هؤلاء، فليسوا - هـم - أوّل من ينكر وأوّل من يمكر و:


= واعلموا . .
 الكفر ليوم القيامة، وآما ترله: ومن اوزار اللين يضلونهم بغير ملم - يعني يتحملون كفر اللين يتولونهم .
 قَلِّهِنْ الشرعة الإلهية من قواعدها، وقد أتوا كتابات اله والقرآن العظيم، وما ومي القواعد الرسالية، كما أتوا الرسل، ولم يكونوا ولن، أن يهلموا الرا بنايات




فيه إذا أرادوا الشر|(1) و("بيت مكرهم"|(r)"

ذلك، وكما أتى الها بنيانهم وبناياتهم السَّحَنية إيتاءً ماكراً قاهراً كما أتوا


 اله على قوة ونبالة جزاء وفاقًاً .
 المعدية لـ (أتى" دليل آّرّل على إنه ليس إتيان الذات، وقلر تقذَّر "على" فهو إتيان القدرة القاهرة الإلهية على بنيانهم.
 إتيان الألوهية بكامل القدرة القاهرة على بنيانهم.

الآية:

مورة الفجر، الآية: YY.

إذاً فإتيانه قواعدهم هو مشيئه تعالى تدميرها (1) فلا يراد به الحضور عن غيبة، والقرب بعد مسافة، وإنما حضور المشيئة لحاضر المكر وقتَه وقَرَره.
 الحال من فوقهم لا من تحتهم مهما كان على أثر إتيان بنيانهم من القواعد؟ علَّه لأنه ربما يخر السقف وليس فوقهم إذ ليسوا تحته، ولْنَرَّه . . . يْن فَفْقِهْرَه تأثير إلى أنهم كانوا تحته فخر عليهم.
تم المصداق الأعلى للقواعد والسقف هو قواعد المكر وسقفها التي جعلوها فوقهم في حياتهم الماكرة ضد الرسالات.
 صرحه من قواعده، كما بعث عليه بعوضة في منخره فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق وارحم الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه(r)

فأي بنيان مرصوص أمام ما أتى الشه مرضوض، مشهد كامل شامل لكل





وإنه لمشهلد مكرور على مدار الزمن ومرّ التاريخ، ودعوة الله بشرعته







الفرقان في تفسير القرآن/ الجزءه السادس عشر
ماضية ماشية رغم كافة العراقيل، حيث يأتي اله بنيانهم من القواعد، ويأتيم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا بالنسبة ليوم الدنيا وقد تشمل البرزخ حيث يستمر عذابهم القاضي

عليهم هنا طول حياتهم البرزخية:


هناك يخزيهم أخزى من البرزخ والدنيا، مشهد من مشاهد خزيهم يوم

 عارم، تجعلون لهم شقاً من الألوهية وله شقاً آخر، بل ويثِقهم أوفر وأوقر من شـق الله حيث كنتم تعبدونهـم من دون اللها وتؤِّلونهـم في مقدرات الات

الحياة دون الل؟ فأين هؤلاء الآلهة المختلفة؟
وإذ ليس لهم جواب إلًّا السكوت، اختّجالاً من موقفهم البائس اللعين،

 $\qquad$







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الاننياء، الآية: 91. } 91 . \\
& \text { (Y) سورة الأنياء، الآية: } 99 . \\
& \text { (Y) سورة الانيياء، الآية: 1.1. }
\end{aligned}
$$

 وَيَّهَ







 مخصوصاً بهم لجيء بما يخصهم كـ (المخخلصين - السابقين - والمقربين"! .
 بعلب فسقة الموحدين؟ . . بلى ولكنهم الأصلاء في ذلك وسائر أمل

 على سائر الفاسقين(1) وكما هو الضرورة المستفادة من آي من الذكر
(£) سورة البقرة، الَآية: 11A.



الفرقان في تفسير القرآن// الجزء السادس عشر




 النبيين وكل حق ناصع قاطع من رب العالمين، ومن يظلم نفسه دون سواه هو في أهون الظلم وأدناه وقد تشمله المغفرة! . إن الظلم أياً كان يرجع بضره وشَرٌّه إلى نفس الظالم في مثلث الحياة، ولا سيما منذ الموت، وسابق التعريف بهؤلاء الظالمين يكفينا دليلا أنهم
 العجل من قوم موسى، ظلم الشرك.


 (ظالمي غيرهمه" لا يصلهم من ذلك شئُ
 ساعة الاحتضار يستسلمون ولا يفيدهم بعد انقضاء التكليف، إذ لا حول
 هو طلب المسامحة عن ذل واستكانة، والتماس شفاعة، أم هو الاستسلام لحكم اله، فهم كمن طرح آلة المقارعة، ونزع ثِيلَة المحاربة، فهي إذاً نظيرة

(1) (Y) سورة البقرة، الآية: الآية: 190.

 اعمالهمه، فإن (امن سوءها المدعى نفيه يستغرق كل سوء تصوراً أو تقصيراً، ويا له من كذب كاذب!.


إن ذلك مخصوص ببعض المواقف يوم القيامة، وهذا حين الاحتضار،
 السلم الماكر، زعماً منهم متعوداً أن يفيدهمه، واله يأذن لهم لكي يفضيرهم

 هتكاً وعذاباً، كذلك الإذن فيه أحياناً هتك وعذاب قضيةً الجواب كلاماًا وغير كلام، وعلى أية حال ليس ليفيدهم هناك صـدق ولا كذلب، فلن ينفعوا أنفسهم على أية حال كما لن يضروا اله شيئاً بحال.




الله هو المحيي والممميت لا سواه، ولكنه يرسل ملك الموت لقبض الأرواح، وملك الموت يبعث جماعة من أعوانه لقبض أرواح المؤمنين

سورة النبأ، الآية: MA.
سورة المرسلات، الآية:
(r)

سورة الزمر، الآية:

وآخرين للكافرين بإذن اله، وقد يتولى اله قبض أرواح بنفسه المقدسة دون وسيط كالسابقين مثل لرسول محمد الرسالي فهو المـميت لا سواه كما هو المـحيي لا سواه، وإنما المـلانكة كأرواح السابقين مثّل الرسول محـمد الرسالي، فهو الممميت لا سواه كما هو المحيي لا سواه، وإنما الملائكة وسائل ظاهرية للأمانة كما للإحياء، كما الإلقاء بالنفس من شاهق من أُمبابها فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه، وفعل رسله وملائكته فعله، لأنهم بأمره يعملون، فاصطفى جل اكل ذكره من الملانكة رسلاً

 الرحمة، ومن كان من أهل الممعصية تولت قبض روحه مـلائكة النقمة، ولملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة يصدرون عن أمره وفعلهم فعله وكل ما يأتونه منسوب إليه، وإذا كان فعلهـم فعل ملك الموت ولـو وفعل ملك الموت فعل اله، لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء ويعطي ويمنع

( (\%) (r)
 وكلني الش بقبض أرواح الـخلانق ما خلا روحك وروح ابـ ابن حمك علي بن أبي طالب فإن الش يتولاكها بمشيته - كيف يشاء ويختاره أخرجه تسععة من أملام إخواننا السنة.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحج، الآية: Vo. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الإنسان، الآية: •ץ. } \tag{r}
\end{align*}
$$

نور الثقلين

 [النعل : rr] وما أشبه ذلك، فمرة يجعل الفعل لنفسه ومرة لملك الموت ومرة للملانكة؟ -=

وأَبَزَبَ جَهَّمَهُ مي طبقاتها السبع، بأبوابها السبع، والأبواب الأسباب




لأي داخل من باب في الأبواب(1)!.

 خلود حيث تنتهي حين تقوم القيامة الكبرى!.

 بالدخول، والخلود هو البقاء مدة طويلة، والحياة البرزخية طويلة ألأمرام الدنيا، مهما كانت تصيرة أمام الآخرة!. أم انهما معاً معنيَّان، أمراً استمرارياً بدخول أبواب جهنم برزخاً وفي
 =

 ]ارَّبَة:





الفرقان في تفسير القرآن// الجزء السادس عشر
والآخرة لهم أنكى وأبقى ذلك بما هنالك للضفَّة الجهنمية، نم إلى ضفّة
الجنة وأصحابها حرفاً بحرف وأين حرف من حرف؟
重




 هنا وِجاه ما هنالك (اليحملوا - إلى - مئوى المتكبرين" إذ لو كانت هذه من




قولهم


 تختص الحسنة بهذه الدنيا ومو خلاف الضرورةه اللهم إلًا تعلقاً هامشياً أن لهم حسنة في هذه الدنيا كما في الآخرة، وكما يتطلبون في دعائهم:

ومن حسنة الدنيا للذين أحسنوا في هذه الدنيا نصر الله الموعود لهم:

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

سورة النحل الآيات: YY - •ع
 منها حياتهم فيها بحذافيرها وظلماتها وظلاماتها وشهواتها، فإنهم يجتازونها سالمين وكما يروى عن رسول الهدى





 في الأخريين، مهما كانت الآخرة أنعم وأحسن الحسنيين.
 مهما كانت الآخرة أنعم وأرقى، وهي:


 البرزخ جنات، ولكنها غير عدن مهما كانت البرزخ أطول من الدنيا، وفي
 عنها لأنها عطاء غير مسجوذ، فهي هي دار المتقين مهما كانت لها لـا لـم في الأولى والثانية دار حياة وعيشة حسنة. (1) سورة غافر، الآية: 0 ( 0
 دار المتقين - قال: الدنيا - أتول وهذا تفسير بالمصلاق الأدنى فأوسطه البرزخ وأملاه
الآخرة.




:
وهذه الجنة - وهي عند ما يُتوفَّون - هي البرزخية، وليست هي العدن


 أظلم الظلم وهو الشرك، ثم سائر الظلم، فهم - إذاً - مَن ليست له حين الـا يُتوفّى إلَّا الجنة، كما الأولون هـم من ليست لهـم إلَّا النار، وبينهـما عوان

يجمع لهم بين العذاب والثواب، لم يذكروا هنا وهنالك تم الطيب هو ما يُستطاب كما هو ما يستطيب، والطيبون عند توفيهم




 ولَّلِ يَظُرُونَه وينتظرون حماقى الطغيان، أصحاب القلوب المقلوبة


(1) سورة الانعام، الآية: AY.


 يأتي في وقته المقرر له، هنا أم عند الموت أم يوم القياميامة، أم مستحيلة



 يَّلِمُونَهِ حيث تطلبّوه مبحّراً واستحقوه من قبل بما عملوا، وأولى لهم حين

تطلبوه .
 محمد مستمرون في التكذيب والتأنيب والتضليل، واللفظ وتضية الحال العال يناسبان

نالوث الانتظار الاحتضار .



 الرسالة.

وعجبّ من أمر هؤلاء - الإمر - فإنـم يرون ويسمعون ما حلّ بمن

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

قبلهم، ممن سلكوا مسلكهم، نم هم من بعدهم يظلون سادرين ما سادروا، ضالين كما ضـلوا، غافلين عن سنة الله في الغابرين، وإنها لن تحابيهم ولا تتوقف إزاءهم وقفة عن أذاهم إذا هـم سادرون كما هم همر، كأنهم أقوى منهم! فما أغفلهم وأغواهم عن مصيرهم بمسيرهم :

عمل السوء سيئة، وأثره بطبيعة الحال سيئة، في الدنيا وفي الآخرة، وهنا







 شطر قليلّ من حقائقها الجهنمية.
 تقتسم ما عملوا إلى ميئات وسواهما، ولا إضـافة الصفة إلى موصـا





 . هنا فهو يوم الدنيا
 عذاب الاستئصال، وكما كانوا ينظرونَ مْرُ رَبِّكَ نظرة الهزء، المتعنتة.




 مشركين، إذاً فقد شاء الله شركهم فأشركوا كمـا شاء إيمان الموحـدين فوحّدوا.

فـ الو" هنا - على حد تعبيرهم الخالط الغالط - تحيل مسيئة التوحيد

 رفضهه، أم شـاء التوحيد فتغلبت مشيئتنا على مشيئة الها وذلك كفر بالش، فهكذا يتبرر شركنا بالش، حفاظاً على كرامة الش!.

ومنهم الججبرية الناكرة للاختيار في الأفعال، يقولون مثل قولهـمّم،

 ولن يشأ شرگَهم في ثِرعته، ودعامـم ببلاغ رسالي مبين في الآفاق وفي

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء السادس عشر
أنفسهم إلى توحيده، وخيّرهم بين الإيمان والككفر، ورغّبهم في الإيمان
 فقد شاء الله آلا تعبدوا إلَّا إياه أمراً مخخيراً، ولم يشأ الله أن تعبدوا سواه
آمراً مسيرّاً :






 الإيمان - إذاً - تسييراً دون اختيار، وإنما مزيد الكفر والإيمان جزاءً وفاقاً . وهؤلاء الذين ضلوا باختيارهـم وعلى علم، معاندين للحق ومحايدين
 وإن كنتم في ريب من بعث الرسل حاملين مشيئة الله التشريعية في التوحيد والمـعاد والشُرعة المموصلة بين الممبدأ والمـعاد، أم في ريب من عـا
 بأنفسكم في أكناف الأرض؟ وذلك غير ميسور لأكثر أهل الأرض! ألم أم سيرأ

 اختلفت الدرجات.

:
 فمن ضل وأضل ليس اله ليهلديه سواء السبيل، اللهم بإكراه وهو خلاف سنة






 سواهم، فلا نصرَة هناك بعد إن لم ينصره الش ولن . .

رجعة تفصيلية إلى الآيات الثلاث:


 تتعلق به المشيئة، فالأمور بين عدمي ووجودي، والثاني إيجادي وإعداميا
 سوى اله وسلباً لعبادة اله، وهمـا أمران وجوديان دون العدلمي الذي لا لا لا لا تتعلق به مشيئة الإعدام فإنه تحصيل للحاصل، ولا مشيئة لإيجاد حيث

$$
\text { (1) (1) سورة النحل، الآية: الآية: هب. } 99 .
$$

المـعدوم لا يوجد، ولا يعني الخلقُ الإيجادَ من اللاّشيء، بل هو بين الإيجاد لا من شيء والإيجاد من شيء
فعلى زعمهم الخالط هنا مشيئتان اثنتان، منا أن نعبد سواه
 يشأ - إذاً - ألّا نعبد، بل شاء أن نعبد، أم لم يكن له دور إيجابي أو سلبي في عبادتنا، فهي - إذاً - مشيئتنا فقط: أن نعبد سواه، أم ويشاء ما ألماء شئناه فتوافقت المشييتان وتجاوبت.
 تستأمل كل شيء، مشيئة تجعلنا لا نشرك به شيئاً أبداً، بل نعبده موحدين
 مشينَة إلهية تمنعنا عن عبادة ما سواه، وتحملنا أن نعبده لا سواه، فقد

 الإيجابية كالصـلاة والسلبية كالصوم، فهل الصّ الصوم لا يحتاج إلى مشيئة وإرادة وهو صـد النفس عن الممشتهيات الممبطلة له، وذلك أصـعب من مشيئة الصلاة.
وهكذا يكون دور السلب في ولَّلَّا إلَّهِ فإنه أصعب من دور الإيجاب


 تعلقها بأمرِ عدمي حتى تتطلب توجيهات في الحق هي تحمليات لا تتحملها الآيات!.


إياه مطيعين له فيما أحل أو فرض أم حرم، فواقع شركنا وتحريمنا، دليل على واقع اللّامشيئة الإلهية للإيمان والطاعة، بل وواقع مشيئة الإشراك والمعصية!.


 لكافة الرسالات الإلهية بصورة الاحترام وسيرة الاخترام، الاون حانقا



- ${ }^{(Y)}$
 الحقًّ كله كما يحق، وتقَله المِطَر والعقول ولكنهم لا يعقلون! .
إنهم - ككل - لا يحملون إلا شرعة الها وأما مشئة الها الها ألا أن يحملوا بها



ذلك نكرانهم لأصلي التوحيد والنبوة وفروع الشُرعة، ومن نم ثالث ثلاثة نكران الآخرة:



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزخرن، الآية: •Y. } \\
& \text { Y) (Y) سررة الزخرف، الآية: } \\
& \text { (r) سورة الكهف، الآية: Mه (r) }
\end{aligned}
$$

هنا بعدما كلَّوا عن التدليل لعدم البعث أم إحالته، كما فعلوا بما افتعلوا


 يحترمونه وفوق المؤمنين به المفترين عليه أنه بعث برسالة التوحيد والمعاد! وقد يقوم حلفهم مقام البرهان، فسواء قال اله: لا أبعث من يموت، أله هؤلاء المخصوصون باله! .

 سلبياً وإيجابياً، ولا سيما الفطرية كأصل الحياة بعد المان الموت، فإنها تعم الجهال والمجانين، فضلاّ عن العقلاء المدعين العلم. تم وفيما يقوم الحلف مقام البنية القائمة مقام البرهان، لا يقبل الحلف إلَّا بما يؤمن به الحالفف، فكما أن حلف الملحد في اله اله لا يُقبل، كذلك المشرك باله، بل ولا الموحد المتزعزع في إيمانه، فكيف يُقبل - إذاً - من الـا

 إلى الإيمان. إذاً فلا رد على ذلك الحلف برهانياً إذ لا يملك برهاناً يُرد بمثله، اللهم




(1) مورة النساء، الآيتاذ: IYY، IY .

ولقد أصبحت حتمية يوم البعث لحدٌ تسمى في آيات عدة بالوعد ويوم




فالفطرة العاشقة لاستمرارية الحياة بعد الموت - دونما فتور في هيمانها لها مع العلم بواقع الموت، ولا فَترة لها فيما تعشقه رغم ما يرى من عالم الما الموت، وحتى إذا قرب صاحبها إلى الـموت، واحتمال آن المعشوق لا
 الفطرة تعشق الحياة المستمرة واقعيأ، ويزداد له تعشقاً كلما يكبر صـاحبا احبا


الموت فطرياً .
تم العقل الدحاكم إن السـماوات والأرض لم تـخلقا عبئاً ولا الإنسان عبث في ذلك الكون الشاسع، وقضيةُ عدل الله العليم القدير الرؤوف الرحيم أن الإنصاف للمظلومين من الظالمين ضرورة قاطعة قاصعة.
 يزول، فإنه أمل أصيل في كتابي التكوين والتشريع، فلو خالف وعده
 العقل، وأحكام كل حَگَم عدل حكيم. ونقمة الظالمين أحيانآ يوم الدنيا لا تكفي انتصاراً للمظلومين، لو لا حياة بعد الموت تُكفَّى فيها نقماتهم، وتُكَفِّي للعادلين والمظلومين نعماتهم.

الفرتاذ في تفسير القرآن// الجزء السادس عشر
 عَلَيهِ حَقًاُهِ عليه في كتاب التكوين فطرة وعقلاٌ وعدلاً، وعليه في كتابات



النَّهُ مَن يَمُؤُّ

جهلاٌ قاصراً الإقسام للمشركين وقد نطق به القرآن في آيات عدة! . وعلى هامش نكران البعث يوم البعث نكران الرجعة قبل البعث في دولة
 فإنهما من باب واحد مهما اختلف النكر بين النكرانين، فهنالك مشركون وهنا ط طائفة من المسلمين وترى كيف أقسم المشركون باله، وأصنامهم التي أشركوها بالها هي أعزّ لهم من الش؟ إذ يعبدونها من دون اله؟




وهنالك إقسامات لهم باله تحملها آيات أخرى (1) فتباً لمن يختلق ما يخالف القرآن نم ينسبه إلى أهل بيت القرآن أن (اتباً
(r) لمن قال هـها
 كالآية: عץ: : (Y) نور اللثلين
 لي: يا أبا بصير ما تقول في مذه الآيت؟ قال: قلت إن المشركين يزعمون ويحلفون لرسول =

: (
فهب أنه لا برهان على ضـرورة البعث بعد إمكانيته، ولكن الشا الذئي بعلم ذلك الاختلاف الدائب بشأن البعث تثبيتاً وإنكاراً، عليه أن يبين الحين




 وهنا البيان الموعود لهم يوم البعث، منه واقع البعث فإنه بيان العيان،
 فيها، إذ حجبوا أنفسهم عنها فأنكروا، ولكنهم في الْئر الأخرى يُزيّيل بينهم وبينها

 ومن نم بيان العيان لملكوت عقائدمم وأعمالهم حيث تبرز فيها ف ورإنتَّا
=





 ولا سيل لتصديق مذه الروايات إلا أنها تأويل للبعث إلى نطاته الأمم من أعلاه إلى آدناه،
 سورة ق، الآية: با



الذين آمنوا صدقهم أنفسهم فيشكرون.
وإزاحة عن شبهة القدرة لذلك البعث الباعث لتحقيق عدل اله وفضله:
:
إنما قوله تعالى - فيما يريده تكويناً - فعلُه، تعبيراً بمما نعرفه سهلاً

 محاولة إلا مجرد حوله وقوته، دونما أية صعوبة ولا أي فصل زمني إلًا ألن الْ يشاء ذلك تضيةً الحكمة العالية الربانية.

ونفاذ مشيئته بالنسبة لأي تكوين هو على حد سواء، سواء أكان تكويناً للكائن الأوّل لا من شيء، أم تطويرأ له بعد تكوينه إلى أطوار أخرى كما

(1) سورة الطور، الآية: 17.
(Y) سورة آل عمران، الآية: •ب.



 ولا ممة ولا تفكر ولا كيف لنلك كما انه لا كيف لـ لـ ال وني الدر المنور ع: الا - أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي حاتم وابن مردويد

 وكلكم ضال إلا من مديت فسلوني الهدى أمدكم ومن استغفرني ومو يعلم أني ذو قدرة على =

فليكن له مخاطّب، وكون المخاطب قبل الخطاب أو حينه يُحيل تكوينه، فإنه تكوين للكائن، فإنما هي إرادة تتعلق بتكوين غير الكائن، إما في أصله
 للشيء شيئاً آخر، فإنه تكوين من شيء، واكن" يعمهما مهما اختلف تكوين

والشيء المراد تكوينه في البعث ليس إلًّا خلق الأمثال، فالأرواح كائنة


 الروح في البدن بنفس الصورة.
صصحيح إن إعادة المعدوم بحذافيره ممتنعة، ولكن لا مُعادَ في المَعاد
 الأولى، إنشاء كما الأول، دون أية إعادة للاوّل.

= أن أفر له ففرت لـ ولا أبالي ولو ان أولكم وآخركم وحيكم ومينكم ورطبكم، ويابسكم



 سورة الأمراف، الآية: Yو.


















$\qquad$


















 فقد يهاجر - للحفاظ على إيمانه أم نشُ الإيمان - عن وطن أم أم مان مال وأملين، وأخرى عن حياة عن بكرتها حيث تكون حياة الإيمان في خطر

السقوط، فإذا دار الأمر بين حياتي أنا وحياة الإيمـان فالإيمـان أحرى
بالبقاء.
وفي الخبر (لا يدخل الجنة إلا من هاجر"ا حيث تعم صيغة المهاجر كلَّ أهل الـجنة، وغير المـهاجر في النار، فليس - فقط - مهاجرة خاصة من مكان إلى آخر، بل هـجران المعاصي والتباعد عن المآني، وتحقيقاً لكلمة
. الحق
(الا إلهال"تقتضي المهاجرة عن إبعاد ثلاثة من المحرمات وهي النفسية والجماعية والمعيشية تحت السلطة الطاغوتية، كما الِّلًا آلمَّهُ تثبيت لثـلاثة أخرى هي النفسية والجماعية وتثبيت السلطة الربانية، فالمؤمن مهاجر على المى الم
 المسؤولية لنفي الباطل وتحقيق الحق تشكِّل الحياة الإيمانية. ثم المهاجرة هي التباعد فقد تكون مهاجرة في الله كما هنا، أم مهاجرة في الشيطان، تم الأولى قد تكون من بعدما ظُلموا كما هنا وهي أفضلها


 اختصاص بالحفاظ على إيمان المهاجر . فكلما كانت الهجرة في الله أصعب، والدعوة فيها إلى الله أتم وأتعب، كانت الهجرة أفضل وأوعب، والآية تبين موقف المهاجرة الفضلى الشـاملة للرسول والذين معهه وهي ذات درجات حسبب اللدرجات، مـهاجرة إلى

الحبشة)
 في الآية تال: مم أهساب محمد ظلمهم أمل مكة فأخرجومم من ديارمم حتى لحق =

 حجر الأساس فيها التباعد عما سوى الها إلى الها وفي الها ، مهـما اختلفت



 لالنهم هجروا المشركين"(غ)

فالمسلم المصابر على إيمانه، المتثابر في اله، إنه من المهاجرين أينما حل أو ارتحل أم سكن واستكن، وجملة القول في المـهاجرة ككل أنها تنقسم حسب الأحكام النكليفية، خمس بـخمسة فصالداتها

طالحاتها دركات.
تم المـهاجرة في الله مي تُجسِّد كلمة التوحيد بسلبها : الا إلها في
 التوحيد فهو مهاجر في بعليها على أية حال، حيث الحواجز في السلوك إلى الله كثير، فالموحد هو دائب المهاجرة في اله.

= النصاراً من المؤمنين . .
المصلر أخرج ابن جرير وابن أبي حانم وابن مردويد عن ابن عباس في الآية تال: إنهم توم
 صصيح البخاري باب الإيمان ع.

سنن النسائي اليعة
سنن النسائي اليعة 1 .




وَكَّنَ المَّهُ غَنُورًا رَّحِيمًا (r)
لا تفكر أنك إذا هاجرت وطنك وشغلك في اله تلقي بنفسك إلى التبعثر
 حَسَنَّ هِ رغم أن الدنيا دار عناء وشقة سيئة، وذلك طرف من الأجر ضئيل




 مهما كانت فيها صعوبات في ظاهر الحال. . وترى من هـم المعنيون هنا بـ ؤِعَلَمُونَ؟؟؟ أهم المهاج
 المحيلة عادياً لمدخولها تحيل لهم أن يعلموا خير أجر الآخرة، وإنه أكبر،
 يَعِلَوُونج لا يعلمون الحسنيين، إذ لا يعرفون حسنى الـحياة الدنيا، ولا يصدقون الأخرى فضلاً عن حسناها!

فليعلموا ولن. . أن للمهاجرين في الله من بأسهم، في الدنيا حسنة رغم

(Y) سورة النساء، الآية: .1.

تم هناك مهاجرة عوان بين ما في الله وما في الشيطان، مهاجرة عن أرض الوطن تجارية أماهيه، مباحة لا واجبة ولا راجحة، أم راجـا



 لله، فلتكن من مصاديق المهاجرة في الله مهما كان من أدناها .

والمهاجرون في الله الذين لهم أجرهـم هنا وفي الأخرى، هـم هأَلْدِينَ صَبْوُاهُ قبل أن يهاجروا أو بعدها، صبراً على الظلم حيث لا لا يطيقون دفعه،
 نقصان الإيمان في تداوم الظلمّ، وصبروا في مهَاجرهمـم على بُعدلد الوطن



اعتماد على طاقاتهم النفسية مهما كانت نفيسة.
 نَعَلمُونِ




(1) سورة الاننياء، الآية: A.

إنهم هم المسؤول عنهـم في كيان الرسل والرسالات من قبل، أهم ملائكة لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق، أم هـم البشر جسد لا يأكلون الطعام وهم خالدون لا لا يموتون؟.
 إنس أو جان أو أياً كان، قبل هذا النسل الموجود من القييلين وبعده.
 رسل الوحي المملائكية مرسلون إلى هؤلاء الرجال، نم هم إلى العالمين، والأولون لا رجال ولا نساء، فالحصر حقيقي يستغرق كافة الرسالات المتصلة بالمرسل إليهم طول التاريخ الرسالي دونما استثناء، لأنهـم هـم
 لِصقُهم في الدعوة دون وسيط، دون الملائكة الذين هم مادة المشكلة عند المرسلين: لماذا ما أرسلوا، هم إليهم؟.

 واحد بلا ذكور وإناث كالملائكة، فذلك الوحي - إذاً - منحصر فيهم منحسر عمن سوامهم، وهذه قضية الحكمة العالية الربانية أن يرسل إلى كل صنف من

 قبيل الرجال أفضل من قبيل النساء فإنهم قوامون على النساء، وهم أصلح دعوة وأحرى منهن في الواجهة الجماهيرية دعاية سليمة عن النزعات المعرقلة عن مسير الرسالات ومصيرها .
سورة يوسف، الانعام، الآلية: • •1٪. . . .

وأنتم معشر المشركين الشاكِّن في نوعية الرسل والرسالات، عليكم أن
 أن يسكت على علمه ولا ينبغي للجاهل ألن يسكت علم


 الجواب مشروطآ بشروط، فكذلك السؤال دونما فوضى هنا أو هناك. وهذه ضابطةٌ قائمة دائمة لتبيلي العلماء والجهال، ضـا
 مرفوض، والبقاء على الجهل مع إمكانية التعلم جهل على جلى جهل لا يرتضيه أي عاقل ولا مجنون، ولا سيما الإنسانية وفي قمتها قصة الوحي الرسالي حيث يتنبى الحياة جديدة جادة في كافة الحقول الحيوية. والإنسان أياً كان له إحدى حالات ألا أنفسية أربع بالنسبة لأي أمر كان،

 والمشركون لا برهان لهم لسلب الوحي مادة وكيفية وحَمَلة، اللهم إلا ادعاءات جوفاء، أم أحلاف هي لا تنفع في أمور الشُرعة الأصلية، إلًّا في اللدعاوي السُخصية عند فقدان الدليل، فهم لا يستطيعون سلبا لا


(1) اللر المنور ع: 119 - أخرج ابن مردويه عن جابر قال تال رسول الش

الرسـالات على مدار الزمن ولا سيما علماءهـم، هـم الـمسؤولون عنهـم للمشركين الشاكين في نوعية الرسالات.

فأنتم المتشككون في كيان الرسل والرسالات عليكم لزاماً فطرياً وعقلياً أن تسألوا أهل الذكر، المحشورين بهذه الرسالات، فأهل البيت أدرى بما في البيت، وأهل الوحي - رسلاً وأئمة ومؤمنين به - هـم أدرى بكيانات الوحي والموحى إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأهل الذهر
 أن يُسألوا ممن لا ذكر له بهما إذ ليس من أهلها كالمشركين والملحلين.
 بإمكانه أن يعلم دون مراجعة إلى من يعلم، فلا سؤال إذاً ممن يعلم، فـران فأنتم الناكرون لرجولة الرسالات لو تعلمون شريطة الرجولة والمسانخة بين الرسل والمرسل إليهم فهو الحجة عليكمر، وإذ لا تعلـمون فاسألوا الذين هـم يعلمون، ولا حجة لكم ثالثة في ذلك الحقل أنكم تعلمون شريطة اختلاف الجنس بين الرسل والمرسل إليهم، فإن كانت ولن فأتونا بسلطان مبين أو علم يقين!

هنا مورد الآية هو السؤال عن نوعية الرسالات، وقد يكفي للجواب عن

 الرسالات الإلهية بشرية في رجال كسائر البشر، إلًا أنه يوحى إليهم.

نم السؤال عن المهام الحيوية والجواب عنها لا يفرضها - فقط - وحي الله، حيث الفطرة والعقلية المتكاملة الإنسانية فطرياً، هـما الحاكمان بفرضهها قبل حاكم الوحي


المشركين، إلى كل سؤال في أي زمان أو مكان، من أي إنس أو جان أو أيآ كان، لكل من يجهل ما يتوجب عليه علمه، وليس ليعلم بمحاولته نفسه حيث الجملة المستقلة في آية، ولا سيما كضابطة لمقدمتها، ليست لتختص بموردد نزولها، أو المـذكور قبلها، ولا سيما إذا كانت مبَرهنة، وهنا
 وهنا المعنيُون من وأَهْلَ ألْدِّكِهِ مـم الرعيل الأعلى الذين لا يجهلون، وهم محمد الربانيون الحاملون علومهم •

فحين يجب السؤال عن أهل الكتاب وليسوا هم في عصمة علمية ولا

 محور السائلية، وهما درجات حسب درجات العلم فرضاً ونفلاً .

 حال، ولكل سؤال مجال.


 المسؤولون.
 آياتنا وفي نور الثقلين با عه من أصول الكاني من أبي جعغر
 لابي مبداه 右

وأحرى بأئمة المؤمنين، الاتني عسر المعصومين، أن يُعنوا كقمة عليا من أهـل الذكر بعد الذكر نفسه قرآتاً ورسول القرآن، فهـم أهـل الذكر : الرسول، وهم أهل الذذكر : القرآن، أهلوه بأهليةٍ ذات بعلدين، نَسَبياً،
 - الأقدس محمد








 [النحل: :





 مم المسلمون، ومن الشامد ملى أن المقصود نفي الانحصار، ماليا ما رواه في ميون الالخبار في في باب مجلس الرضا العلماء: فأخرنا مل فسر الش تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ نقال الونا


 الحسن = الإسلام؟ فقال المأمون: نهل مندك في ذلك شرح بخلان ما فالوا يا أبا الحسن

هذه هي سنة الرسالة الإلهية كعادة مستمرة طول الخطط الرسالي : وُقْلَ مَا

 واتجاهاً .

فلا هـم حاملون مشيئة اله تكوينياً حتى يحملوا عباد اله على طاعته، كيف! واله هو نفسه لا يحمل خلق ملقه هكذا على طاعته أو يزجرهـم عن



 عَبْنْنَا . . وَلَا حرَّنَّا . . .
=

 تفسير أمل الذكر بالرسول
 قال: نحن أل الذكر والثعلبي كما في العمدة لابن بطريق ص 100 من جابر الجير الجعفي لما نزلت مذه الآية تال علي جعفر






$$
\begin{align*}
& \text { سورة الاحقاف، الآلية: } 9 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: YAQ. }  \tag{r}\\
& \text { سورة يونس، الآية: } 99 . \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرتان في تفسير القرآن// الجزء اللسادس عشر
 بكل" من (أرسلنا - نوحي إليهم - فاسألوا - الذكر - إن كنتم لا تعلمونه" الا وخماسية التعلقات تجعل الإرسال والوحي والسؤال والذكر ولا تعلمونان

مربوطة بالبينات والزبر(1)



 الذي يعلم طبيعة الرسالات بنفس البينات والزبر فلـماماذا يسأل وليس المسؤول بأحرى من السائل .


 عقليات أو تعبديات، وسواهـا من العلوم المرغوبة لأمور الدنيا المباحة
وأمور الآخرة.

فإن كان العلم واجباً فالسؤال واجب، وإن كان راجحاً فراجح، ووإِّن
 الآن ولا تفوت الأوان وتستطيع أن تعلم قبل فوات الأوان، دون عـلا



 السوال أم سُمح له مع إمكانية العلم بمحاولة غير محرجة ولا عسيرة الـا
 والتفكير، والآيات الآمرة بالتدبر والتفكير والتذكر بالتدبير تؤصِّل العلوم


الناضتج
وهذه طبيعة الحال في كافة الحاجيات الحيوية أن للسعي الذاتي أهالةً فائقة حسب الإمكانيات الميسَّرة الميسورة، بل والمعسورة لمن لا تُحرجه، الـي الما نم إذا كلَّت فسعئ وراء الذات ممن له هذه الفعليات أو الإمكانيات، أم إذا




الناس من جمع علم الناس إلى علمه||(Y)
فما دامت الأصالة كائنة أو ممكنة فالوكالة غير صالحة، اللّهم إلا تكملة كلأهـالة، وأهم الحاجيات الحيوية هو العلم الواجب ثم الراجـا كنت لا تعلم، ولا تكفي فعليتك ولا قابليتك ولا فاعليتك لأن تعلم دون

 إلى عتل خروري أم كتاب وحي
وإن كنت عالماً أم كنت تعلم بمحاولات ذاتية فلا عليك سؤال ولا لك ذلك، اللهم إلا تكملة لما علمت، لا تسطع لها حيلة دون سؤال.
(1) (1إن تلحيق الماضي بالمضارع مكنا نفي بات يحلق ملى أكئر مما مضى.


وكما العلم الذاتي يجب كونه باستدلال دون خيال أو ظن غير مسنود

 كتابات الوحي، هما المحور الأصيل في كل سؤال وجواب جملة المّ وتفصيلاً .

فبينات الرسل تصدِّق زبرهم، وزبرهم تجاوب بيناتهـم، إذاً فهم المحور الأصيل لكل دليل، وقد يعبر عنهما بـ اعلم أو أثارة من علم" وعلى أية حال لا يُغني غير الحلم عن الحق شيئاً، والاجتهاد والتقليد كلامـما يتبنّيان


ولأن القصد من السؤال في أصول الدين حصول العلم تم التصديق والعمل، فالعلم هنا موضوعي وطريقي، فإذا سأل واقتنع ببرهانه فهو مصيب
 الواقع أم خالف، والأولّ أقل خطاً.

وأما الفروع، فإن اجتهد أو قلّد أو جمع بينهما تجزئة للاجتهاد والتقليد أو احتاط، وكان متبعاً في كل ذلك واجبه الشرعي، فهو مصيب أخطأ أم أهاب، مهما كان للمصيبب أجران وللمخطئ أجر واحد، وإِّ وإن ترك الكـل فإن وافق عمله الواقع صح، وإن خالف بطل مهها وافق رأي الأعلم، فإن صصة العمل محصورة في إصـابة الواقع، أم تطرق إحدى هذه الطـد الطرق الأربع العاذرة، فالتارك للكل، غير المصيب للواقع، لا إصابة له ولا عذر، ولا ولا
 تقليد وهو غير واقع

ولأن القصد من السؤال هو معرفة الحق وهي ذريعة العمل وفقها، فإن وافق العملُ الواقعَ دون سؤال صحع، أم وافق من يحق منه السؤال فكذلك، أم وافق رأي البعض من المـجتهدين الـجامعي شرائط التقليد ولكنه غير

الأعلم الأتقى ففي الصحة تردد أصحه البطلان، لوجوب تقليد الأعلم، وإن خالف الإجماع أو الضرورة بطل بالإجماع أو الضرورة.

والعلم بالأحكام مرحلي ابتداء بالاجتهاد المطلق، نم المستطاع، نم

 الحق، وإن خالف صح ما سبق فإن للضرورات أحكامها في محالها .

فليس التقليد تقبلاَ لقول الغير دون أي دليل، ولا فارق بين الاجتهاد

 القاطعة، وتعرفت قدر المستطاع إلى مستند الجوابه، عندئنِّ سُمِيح لك ألن

 العقلية كما المعجزات، دون أن تحتمل أيّ شكِ وريبة، والثانية هي البراهين
 (*) البينات والزبر، وكضابط
 (1)


 الرسول

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحج، الآلية: VA. } \tag{1}
\end{align*}
$$

الفرتاذ في تفسير القرآن// الجزء السادس عشر






 فإنه - إذاً - علمّ وآدري"، جهل، لأنه غير مسنود إلى علم أو أثارة من

وكما أن أفضل الذكر هو القرآن، كذلك أعلم أهل الذكر هو رسور المر القرآن، نم أهله المعصومون وهم أهل الذل الذكر : القرآن، وأهل الذل الذكر : رسول القرآنذ (1) ومن ثم سائر العلماء الربانيين الأمثل منهم فالأمئل علماً وتقوى وعقلية أمّا هيه من شروطات الذكر الحجة.




(1) في فاية المرام نقلاً من الحانظ محمد بن مؤمن الثيرازي ني كابابه المستخرج من نفاسير الالثني مشر في تغسير مذه الآية يعني فاسألوا أمل بيت النبوة ومعدن الرسابيالة ومئيط الملانكة، فواشل لا يسمى المؤمن مؤمناً إلا بمجبة علي بن أبي طالب وني تفسير التعلبي عن
 وكيع عن الثوري عن السدي قال كنت عند عمر بن الخطاب فإزا بكعب بن الأشرف وما بالكك بن صيف وحي بن أخطب - وساق سؤالمه ممرآ من عرض السماوات والأرض وميه عن الجواب فإذا بعلي حصل فنزلت مذه الآية.
$\qquad$



اله


 نفسه أفضل أهل لهذا الذكر .



 القرآن بيان لكافة كتابات الوحي طول الخط الرسالي، وبيان لنفسه وبيان للسنة الرسالية، ولما يروى عن الرسول كسنة، حيث يقاسان الـان على الـيان القرآن وييَّان به.


 كانوا هم رؤوس الزاوية في كتابات الوحي

 إلَّْنَم ... ناصسة جمة، فالقرآن هو كتاب التفكير والتذكير، كتاب الحياة الرسالية والرسولية لنبي القرآنن.

إذاً فلنا حجتان شرعيتان لا ثالثة لهما ولا . . : القرآن ونبي القرآن، فما كان من القرآن أو من السنة القدسية المحمدية . . والّاّلا فلا حجة فيه، ولا حجة في المروي عن الرسول تواتر نقله عنه دون شك وريبة وكما يروى عن الإمام الصادق پِ
 من أدلة مذهبية شيعية أو سنية، كالإجماع والعقل والقياس والاستحاسِان والاستصلاح مل

وحصيلة البحث عن آية الذكر أنها تعم كل سؤال وسائل ومسؤول، وللسائل المسلم والمسؤول الرسول والأئمة من آل الرسول أولويتان اثنتان، وخلدة العقيدة، وشرافة السائل والمسؤول، ومورد نزول الآية منحط سائلاً
 وأثمتهم أولى منهم، إضافة إلى أن ا(فاسألواه تفريعاً للفرع على أصله دليل أنه ضابطة عامة كل سائل ومسؤول في كافة الحقول.


الفاء هنا تفريع تقريع بناكري الرسالات وماكري الصدٍ عنها، على حجة
 طول خط التكليف إلى العالمين أجمعين، فلا تفلّت عنها أم عن العذاب القارع على المتخلفين عنها

وماكرو السيئات هم أمكر الماكرين وأسوأ المسيئين حيث يُظهرون السيئات بمظاهر الحسنات، سيئات منافقة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من



 والحُقَّاظ على كرامته في نكران شرعته وقيامته؟.
وعمل السيئات على أضرب هذا أسوءها، نم الذي الذي يعملها دون منافقة بإظهارها مظهر الحسنات، ولكن موقفه الجماعي كبيان للبسطاء أنها ليست


 أضل وأنكى.

فالأن مكر السيئات أخطر مكر وأضله للبسطاء وأمكره ضد الرسالات، فقد يخسف الله بهم الأرض، كما يخسفون بمكرهمر اتم حياة مَن في الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كما يأتون البسطاء بعذاب الضـلال





تَنورُ
فـ (اهم اعداء اله، وهم يُمسخخون ويُقذفون ويسيخون في الأرض)|(V)

$$
\begin{align*}
& \text { مورة النحل، الآيات: MA-r0. }  \tag{1}\\
& \text { سورة فاطر، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة يوسف، الآية: loV }  \tag{r}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: 71، } 74 \text {. }  \tag{}\\
& \text { سورة الإسراه، الآلية: } 79  \tag{0}\\
& \text { سورة الملك، الآية: } 17 \text {. } \tag{7}
\end{align*}
$$

نور الثقلين ب: هه عن تفسير العياشي عن ابن سنان عن أبي عبد الله في الآية تال : .

ف الا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الدنيا الذين مكروا السيئات. . فاحذروا ما حذركم اله بما فعل بالظلمة في كتابه، ولا تألمن ألمنوا أن ينزل بكم بعض ما توعد به القوم الظالمين في الكتاب، والش لقد وعظكم الله في كتابه بغيركم فإن السعيد من وُعِظ بغيرها .

وإن لخسف الأرض والعذاب الموعودين مراحل عدة ودركات متعددة.
 بالماضي، بل هي جارية في كل من يمكرون السيئات على مدار الزمن، مهما اختلفت دركات العذاب حسب دركات السييات.


أخذاتٌ بـمختلف العذابات على مختلف الحالات للذين مكروا السيئات، وكما هم يمكرون، جزاء وفاقاً وما اله يريد ظلماً بالعباد.

ومن أعجب العُجاب هذا الإنسان النسيان العصيان كيف يواصل حياته النكدة في مكر السيئات بأيدي أثيمة لثيمة، ويد الله فوق أيديهم ناقمة منبهة لهـم، فلا يغني عنهم مكرُهم السيئ وتدبيرهـمّ، ولا تدفع عنهـم قوتهم وعلمهم وكل شطاراتهم المزعومة لهم.








 يخشُون إذ تمتد إليهم يد الهَ في صَخْوِهم أو نومتهم أو غفلتهم في تقلُّهـم أو



 وعلى أية حال إن أخْذَ اله لا يطارده أي تقلب أو تألب أو تغلُّب فـ إإن أخذه لشديدال ولا فارق بجنب اله في أخذه بين ماكري السيئات في يقظتهم ونومهم، في تخوفهم وأمنهم، في قوتهم وضعفهـم إذ لا يمسسه في أخله لغوب، ولا يأخذه نضوب.



هنا الواو تعطف إلى محذوف هو بطبيعة الحال معروف من مسرح

 كآيات آفاقية تدلهم على ذلك الاختصهاص، ثم "إلى"، هنا رغم أن الرؤية

 ا"إلى" نظرة معمَّة، لا سطحية ولا مجرد البصر .
 للأجسام الكثيفة الظاهرة أمام الشمس، فالرقاق كالماء والهواء فضلاً عن

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأهراف، الآية: } 99  \tag{1}\\
& \text { سورة فاطر، الآية: بّع. } \tag{r}
\end{align*}
$$

الطاقات المادية كالقوة الجاذبية والمغناطيس والروح، والكثيفة غير الظاهرة كالباطنة تحت الأرض، أم فوق الأرض وراء الشمس، هذه ليست لها ظلال متفيئة وكذلك السماويات البعيدة عن الشمس غير المتظللة بها مهما صحت لها أظلال!

 ولا ظلال للجن والمملائكة وأضرابهـما ممن لا يُرى فلا ظل لهـم أمام الشـمس! ولما في السـماوات والأرض من الأجسام الظاهرة غير العقلاء ظلال!.

为



 فيما خلق اله من ذوي الأظلال. ولماذا يختص هنا ذوات الأظلال بالرؤية إليها، والآيات الآفاقية غير مخصوصة بها؟ لأن هؤلاء المشركين تعاموا عن بصائرهم، ولذلك نقلوا عن حجاجهم بأنفسية الآيات فطرية وعقلية، إلى آفاقيتها المحسوسة، ولىاء ولكن على تأمل فيها .
نم تفيءُ الظلال وهو تنقّلها إنما هو حسب رأي العين حيث الظلال لا تتفياُ وتنتقل على الحقيقة راجعة، وإنما هي الشمس ترد على الأظلال ثم

ترجع إلى ما كانت بعد أن تزول عنها الشمس، فالشمس هي المتنقلة عليها
 كانت هي الجارية حول الشمس كما حول نفسها فتفيُّو الظلال يكول الحقيقية حيث تتحول الأرض
والفيء مو الظل راجعاً، إذاً فالظل هو قبل الزوال، والفيءُ بعده، فالتفيؤ - إذاً - هو رجوع الظل بعد زواله .
و والْآلْمِينِ الانتحرافات الظلية عن المشرق، وعله لذلك أفرد اليمين لأنه نقطة شروق
 الشارقة، اعتباراً بأن هذه الثلاثة كلها شممائل أمام نقطة المشرق، لأنها هيا الألا الرئيسية في هذا البين.
 فهذه الثلاثة ساجدة له في كونها وحركاتها وتغيراتها، لا تتخلف عما لا لا
 تخلف ولا تبختر(1) ومشهد الظلال تتراجع ممتدة موحيةّ لمن يفتح عين قلبه، ويتجاوب مع الكون كله، وترسم ذوات الظلال بظلالها لها المتفيئة كل الكائلانـات داخرة صاغرة في ذواتها وصفاتها وحركاتها بجنب الله . فحينما نرى الظلال تظل تابعة لذوات الأظلال دونما تخلف عنها ولا قيد شعرة، رغم أن هذه الأظلال ليست مـخيرة لأصحابها، بلا بل هي مسيَّرةٍ بها، فماذا ترى إذاً داخرة أصحابها بجنب الله، وهي من أفعاله الاختيارية؟. تم وليست السجدة الداخرة بخاصة لذوات الأظلال، فإنها فيها ذات بعلين، 'تم بَعدها السجدة في بُعد الذات لكل شيء (1) تجد تفصيل التول في سجود الظلال في آية الرعد فراجع.


والمالاه هنا تشمل الكائنات كلها، أرضاً وسماء وما فيهما وما بينهما،



 السماوات دواب كما في الأرض، ولا ما تدب دأباً وهما لا يدبان إلًا أحياناً .

والسجدة المـحلقة على كل الكائنات هي سجدة الأفعال والصفات

 ويفيقوا عن غفوتهم حين يرون الكون كله مسجداً فسيحاً فصيحاً في ذلك الك الحشد الهائل، مشهد عجيب رهيب من الأشياء بظلالهـا والدواب


 المقصود هنا البعد الثاني من السجدة وهو الاختيارية، فكثير من اللدواب
 وسائر الدواب هي الأكثرية الساحقة بين الكل في سجوده ارِها لله، إذاً فالتعبير بـ (اما") دون (مَن") لمكان الدواب غير الإنس والجان فإنها غير ذوات العقول. فيا أيها الإنسان الغَفلان النسيان، أيتها الحشرة الهزيلة الكليلة، لماذا هذا الاستكبار الاستدبار عن طاعة اله الملك القهار؟!.

وقد يروى عن رسول الهلى الهِ
 من دموعهم إلا صار ملكاً، فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا: ما

عبدناك حق عبادتك||"
 فوقهم، فهو يختلف عن التكبر، فاله متكبر كبير، يظهر الكبرياء الكائنة لذاته المقدسة قولاً وفعلا"، وليس مستكبراً يطلب الكبرياء، إذ لا تنقصها ذاته ولا صفاته وأفعاله فكيف يطلب.

فالاستكببار مذموم على أية حال لأنه طلب ما لا يعنيه ولا يمكن لاختصاصه بال山، والتكبر منه ممدوح كما لله، والتكبر مع المتكبر فإنه عبادة له ومنه مذموم وهو التظاهر بكبرياء ليست لها له، سواءً أكانت له مـمكنـة كالكبرياء الممكنة، أم مستحيلة ككبرياء الربوبية المستحيلة للمربوبين.
 كالرسول محمد



 انهم كسائر المكلفين مكلفون تحت الأمر والنهي، إلًّا أنهم معصومون الـا


$$
\begin{align*}
& \text {. الصجمع أورده الكلبي في تفسيره منه } \tag{1}
\end{align*}
$$

خوف الاستعظام فإنه الإشفاق، فلأن الهه لا يخاف من ظلـمه أم جهله سبحانه فهو - إذاً - يخاف لعصيانِ من الخائف بجنبه، وكما السابقون







 دون اضطرار أتوماتيكي في فعلهم وتركهم، فهم خائفون لو عصوا ربهم عذاب يوم عظيم، وعدم صدور العصيان منهم كما لسائر المعصومين لا يدل على أنهم مسيرّون على الطاعة، إلًّا أن طاعة المعصومين أطوع من طاعة الملائكة،
 فطاعتهم - على عصمتهم - أفضل من الملائكة على عصـمتهم، وأين عصـمة من عصمية، فطاعة من طاعة وأفضل الأعمال أحمزها؟!
ووْ


$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: 10. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النازعات، الآيتان: •ع، ع، (£. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الرعد، الآية: Mها }  \tag{r}\\
& \text { MQ : سورة الأنياء، الآية الآية }  \tag{६}\\
& \text { سورة الفتع، الآية: •1. }  \tag{0}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: 1A }  \tag{7}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: } 71 \tag{V}
\end{align*}
$$

حكمةً وخبرةٌ وقدرةً حيث يرسل عليكم حفظة، فهي فوقية المكانة لا المكان

 بجنبه، أذِلَّاءٌ وِجاه عزّه، ففعلهم لصِقُ أمره دونما تخلف ولا قلا قيد شعرة. وهذه الآية وأضرابها في مواصفات الملائكة من الأدلة القاطعة على أن إبليس لم يكن من الملائكة خلافاً لقيلته، وأن أحداً من الملائكنة لم الم يعصوا اله ولن، خلافاً لغيلته.




 فَزَّهُوْون : إيجاب واحد بين سلوب ثلاثة تنفي الألوهية والرهبة على سواء. فيا لهذا التعبير العبير من أسلوب منقطع النظير في التقرير والتكرير،
 تعقيباً على النهي والقصر بقصر آخر كنتيجة حاسمة لذلك التقرير وأَنِتَى فَازهُبوُو女! !
 هم الأكثرية الساحقة الثلَّة، والنهي عن اتخاذ إله أو آلهة إلا اله يشمل كل مشرك باله ثنوياً وسواه.

علّه للرد على مَن يتنّي إله الخخلق والتدبير ورآَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ سُبْحانهُ وَتعالى عَمَّا يُشِرِكونَها ومن يتُني إله اللخلق والتدبير، والعبادة، أنها لما سواه

من كرام خلقه، نم هما له كأصل الألوهة، وهما - على ثنويتهما - تشملان عامة الشرك وخاصته، ثنويته وتثليثية اماهيه؟. ومن تم فكل إشراك باله أيآ كانت صسورته وسيرته، ليس إلَّا باتخاذ إلهين اثنين، أولهما - كأصل - النفس الأمارة بالسوء، حيث تأمر بالإشراك باله، فكل مشرك أيآ كان، هو في الأصل ثنوي، يختلق إلها آلها آخر أم آلهة إلًّا



بما فيه يرشح، فالنفس ترشٌّح للالّوهة ما يناسبها .




 أم المادة وسواها فمشرك.



 كلاً من الألوهة ذاتآ وصفاتِ وأفعالاً: خلقاً وتدبيراً، واستحقاقاً للعبودية.



وَكِيْ
(1) سورة الجاثية، الآية: بr.
(Y) سورة الفرقاذ، الآية: بع.

واتخاذ الإله هو في مئلث لا سواه: توحيداً له - توحيداً لألوهة من سوى الله - إتخاذاً لإلهين اثنين، والثاني بين إلحاد في الها إنكاراً لألوهيته،
 الثالث أن يتخذ إلهاً مع الله هواه، فتهوي به إلى هوَّة العبادة لغير الله.
 إلهين اثنين، الهه وهواه، وهي التي تأمره باتخاذ مَن سوى الله إلهآ، واحدراً الها معه أم أكثر، بل والناكرون أيضـاً غير أن الله ليس أحد الإلهين لهم. نم اتخاذ إلهين اثنين تعم كافة الاتخاذات المشركة الجارفة الخارفة التي

 تناحر كافة دركات الإشراك باله. و"هو" هنا مبتدأ لخبر الوحدة في الألوهة، فإما هو راجع إلى "اللّهَها أم



 الوحدة البارعة القارعة، رهبة خوف ومهابة إجلال. أجل، وإن وحدة الألوهية تتطلب وحدة الرهبة هي من الإله الوها الوهده
 الحصر

 أمّاهيه من اختصاصات الألوهية، و(وَامِبًأِج خالصاً دونما خليط ولا شريك،

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء السادس عشر

ضيزى!

 دون الله تريدون؟.

والواصـب هو الـخالص الدائمَ، وطاعة الله إذا خلصصت دامـت، وإذا خلطت زالت، فلا مدخل لـمن سوى الله في تشريع دين أو شرعة من الدين حتى النبيين، ولا طاعة لأحد سوى الله، فدين الهُ واصـب دون اختلاق لسواه ولا اختلاط.
والِّمِنْهُ في زواياه الثلات: طاعة، وتشريعاً لطقوسها، وجزاءً بها في
 طاعة لغير الله ولا تشريع ولا جزاء إلًا رسالةً وإمرةً من الله، وتطبيقاً لأمره.


(r)
 الباء في وْبِكُ هنا تصلح لمثلثث المعنى : ظرفية ومعية وسببية: . . فيكم ومعكم ومنكم - إذاً فهي تحلِّق على كافة النعم التي تفيدنـ الـيا ونستفيد
 النعمة من شكرانها، ونكرانها كفرانها، ف اهما من عبد آذنب ذنباً فندم عليه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: } 107 . \\
& \text { (Y) سورة آل ممران، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة إبراميم، الآية: عب. }
\end{aligned}
$$

إلا غفر اله له قبل أن يستغفر وما من عبد أنعم اله عليه نعمة فعرف أله أنها من




عمله ودنى عذابها||(r)
هي من الشه حيث خلق لنا أمبابها مادية أو معنوية، فقد كتب مابـا مادة الإيمان في كتاب فطرنا وعقولنا، نم أيدمما نضجاً لها ونما وتكاملاً بآيات آفاقية

 الإيمان هي منه أكثر مما هي منا، والذي منا منا هو كذلك

وهنا نعرف مدى الحق الحقيق بالتصديق من الحديث القدسي ايا بن آدم


فحين تكون النعم كلها من الشه، بعد أنه الخالق المدبر المشرّع، فليكن
 التي تتطلب الشكر إضافة إلى جمال الذات والصـات الصفات الليا ليس فوقه جمال ولا يدانيه أو يساميه.
(1) نور الحلين ب: آ، عن أصول الكافي بسنده عن أبان بن تغلب ثال: سمعت آبا مبد الشا
: المصلد (Y)
IV : (r)
(8) (8)


الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء السادس عشر


 نعرة البقار ونهرة الوحوش .

فأنتم - إذاً - بين حقين واقعين من واجب التوحيد لساحة الربوبية:

 الألباب، وعندما يصهركم الضر وينفض عنكم أوشابُ الشُرك وأعشابه،
 المشركين باله أو الملحدين في الله.

فكل براهين التوحيد آفاقية وأنفسية أمّا هيه معسكرة دائبة أمام البصائر والأبصار، مثبتة لتوحيد الذات والصفات والألفعال، وقضيتها عقليان وانياً وفطرياً وواقعياً توحيد العبودية لله، سبحانه وتعالى عما يشركون.
 :

هنالك فريق وهم قلة قليلة يفيقون راجعين إلى توحيد ربهم، بعد الانتباه


 يا حماقى الطغيان، في الكفر أو الكفران، تمتعوا من زخرفات الحياة الدنيا

 العذاب على من كذب وتولى




وغاية مقصودة لفريق من المشركين في تجامل عاند لنعم الش تعالى وهم




إنه ليس التمتع بمُتَع الحياة منهياً عنه محرماً، وانما التمتع الملهي عن المن الم




وإنها لنموذجة مكرورة طول التاريخ الإنساني، ففي المضايق الفادحة الكادحة تتوجه القلوب إلى الله وتتعلق بالهُ بحكم الفطرة التي فُطِر النـي الناس عليها، نم في المفارج والمفارح تتلهى بالنعمة بمـختلف الإلهاءاءات والملهيات واللهوات، من تأليه قِيَم وأوضاع وموافقات قد تد تسمى اتفاقيات،
 مستقلة بجنب الش، أم وكأن لا حول فيها له .

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

: هؤلاء المشركون الحماقى يتشطّرون رزق اله بين اله وبين ما لا يعلمون

 (1) (تلك إذاً قسمة ضيزى" لو صحت قسمة هنا، ولا تقاسم بين الله وخلقه في رزةه أيآ كان!.

ولو أنهم كانوا يعلمون ما يجعلون له نصيباً لكان أخف ضلالآ وعلراً، ولكنهم ليس لهم أي سلطان، من كتاب أو علم أو أثارة من علم ؤوَمَا كَمُ بِهِه

 فهـم لا يـعلمون شركهـم باله، ولا نصيب الرزق قربانانا لهـم أم تأثيراً في





عن رزق العابدين لهم! .

القربان نصيياً من رزقه لسواه، كما أشركوا في عبادة الله.
وقد يعم هذا النصيب ذلك الذي فصّل في آية الأنعام، نصيباً سواه هو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانعام، الآية: 7سا . } \\
& \text { (Y) سورة النجم، الآبة: YA. }
\end{aligned}
$$

في أهل الرزق، إن الآلهة المدجعولة هي شركاء له فيما رزقهـم الهاه وهـم بعلمون بأصل الفطرة إنه - فقط - من اله، كما العبادة فقط هي الشه.
 ضيزى بين واقع المعبودية والرازقية وما إليها من شؤون الألوهية كما تحكم به الفطرة، وبين ما يعملون دون تجاوب وتعامل مع الواقع الحق، ومحتمل



إذاً ف ؤنَِِيبَّ هُ هو ثالوث النصيب حيث اختلقها المشركون مفترين على
 فكل قربان يقرب لغير الله دون أن يأمر اله شرك، كما وأن كل توسل



فإنما الطقوس الدينية هي نية وعملاّ - فقط - لله وكما أمر اله، وحتى الرسول مدحمد
 دركاته .
: وَيْعَعَلْونَ


(1) سورة المائدة، الآية: ب•1.
(Y) سورة آل عمران، الآية: IYA .

منحوساً، مساً من كرامة الله أنه يلد بنات، وهو لا يلد لا بنين ولا بنات، ومساً من كرامة الملائكة وهم لا ذكور ولا إناث، وثالثاً من كرامتهم أنفسهم





وجَعْلُ المـلائكة بناتِ لها أعم من الولادة الأصلية أو التشريفية



 ما يشتهون، مطاردة لمواليد الإناث وأداً لهن، أم حالاً -: ويجعلون حال أن لهم ما يشتهون.

وما قد يتقول من أن الفاعل إذا كان ضميراً متصلاّ لا يتعدى الفعل إلى

 (اولأنفسهم ما يشتهون" والقرآن هو محور الأدب ككل الإربي، ولا يحول حول سائر الأدب!

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزخرف، الآيات: 17-Y-Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة القصص، الآية: Yץ. }
\end{aligned}
$$




 المشركين من قبل، معاملة سيئة، ونظرة وضيعة إلى البنت المشرقة الوضيئة،


 باسوداد وجه وتوارِ من القوم، وهم يعبدون نظيراتهن ملائكة اله زعم أنهن بنات الل!

للملائكة كبنات له ولهم ما يشتهون.
أفليس هؤلاء الحكام الحماقى من مواليد الإنات، فليئدوا أنفسهم لأنهم من مواليد الهون والعار، ولم تكن الأنتى - فقط - مغبونة مهتوكة في

 الإنساني عن بكرته، ووأدها وأد للإنسانية، وإمدار لشطر شنطير من حياتها . وإن تعججب فعجب من ناعقة الـجاملية المـعاصرة، اللامزة الهامزة باللعقيدة الإسـلامية حول الـمرأة لـماذا تـحتجب ولا تشارك الا الأعمال بحريَّة مطلقة؟.

وذلك رفع لكرامتها، ودفع لكل قزامة عنها، وهم يعتبرونها سؤول
الحاجة الجنسية، ولعبة الهوسات الحيوانية. .


بغضه، فلولا كظمه لكان يـموت فوراً، أو يغشى عليه، أم يئد بنته فور
البشرى .



 ثالوث حكمهم: على الش، وعلى أنفسهم وعلى البنات.


 له المئَل الأعلى في الكون كله، ثم ثالثة تحيل له أيّ مِئل في الكون كله :
 له، فلا تماثله آيته وقد فصلناهما في الشورى. والمئل في وجه عام هو الصفة، ذاتية أم فعلية، والثانية هي الآية، مشابهة لصاحبها كأفعال المخلوقين، أم غير مشابهة كأفعال الشا تم هو في مثلث من الـحالات: مثّل السوء - مثل العال - والـمثل
 يتحذّرون عواقب السوء حيث لا يؤمون بها، إذاً فقَالُهم وأحوالُهم وصفاتهم

 وصفاتهم وأفعالهم وتوصيفاتهم، حيث السَّوء مصدر وهم مصدر كل سُوه
(1) سورة الروم، الآية: rv.
(Y) سورة الثورى، الآية: II.

تم للذين يؤمنون بالآخرة مثل عال على حد العلوٌ في إيمانهم وتحذُّرهم
 وأفعالاً وفي أية تصرفات، وليس فسوق المؤمن أحياناً إلًا نسياناً للآخرة









 المعصومين، فإنهم المئل الأعلى في هداية الله، ومهما كان مثله الأعلى في السماوات والأرض، ومنه نفس السماوات والأرض، ولكن أمثالها أله حكمته البالغة - درجات، بدرجات الرساتلات والـمرسل إليهم، وسائر درجات الكائنات، والكل هو المثل الأعلى بالنسبة لسائر المئل من الخلق .



$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة مود، الآية: YY. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الملك، الآية: بالتا } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الووم، الآية: ri } \tag{£}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السادس عشر
 ككل صفاته ذاتيةّ وفعليةٌ لا يدانيها أو يساميها أي مَئل، ولا يماثلثها أي مثل

 المتميلة في خلقه كله، مهما كانوا بالنسبة لبعض درجات.
 المئل الأعلى الذي لا يشبهه شيّا ولا يوصف ولا يتوهمب|(1) حيث الأمثال غيرها متشابهة مع بعض



 أنفسهم وحقوق الآخرين، وقد ذكرت قبلُ كشركهـم باله، وتسامـحهـم عن الـا عقولهم في كل حقولهم، ووأدمم البنات .
 المؤأخذة التي لا تتركهم عَلى الأرض، إذاً فما بال بال كل دابة تؤواخَذ بظلم الظالمين حيث التوعيد يشملها كلها بمن فيها من الناس غير الظالمين ؤمَا



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

فالمؤاخذةُ العذابُ المعجلةُ ليست إلًّا لأهله الظالمين فقط ناساً وغير
(1) (1) في معاني الأخبار بإسناده من حنان بن سدير من الصادق سورة الكهف، الآية: هA.

ناس حيث إن من سائر الدواب ظالمة كما في الناس، وآية الكهف هذه قد



 الساحقة وهي الظالمة زالت الأكثرية من دوابها، لا أخذاً لها لأنها ظلمتا بل لأن القصد من بقائها زائل، وكما لا يترك الله عليها من دابة الابة في الأجل
 جرم في هذه الأخذة القارعة المزلزلة المدمرة تؤخذ كل دابة.




 تعيّشهم، نم تتوالد لمن بعدهم، ثم أهلك اله الكافرين وسائر الدواب.


 اللدواب أم قسماً منها دونما ظلم، وإنما ابتلاءٌ للمستفيدين منها، وتصيب مِن المظلومين مَن هـم ذريعة ظلم الظالمين إذ سكتوا عن ظلمهـم، وتخاذلوا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: YQ. } \\
& \text { (Y) سورة الأنفال، الآلية: Yو (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الأنفال، الآلية: YO. }
\end{aligned}
$$

أمامهم، والساكت عن الحق شيطان أخرس! نم تصيب العدول أحياناً من بأس الظالمين كما تعودوه طول التاريخ الرسالي، وأخرى فتنةّ لهم واعتلاةً

درجة، كما وفي بأسهم بالظالمين - على شروطه الصالحة - درجة.
 ومظلومة وعادلة، وإنما إفناء للكل تأثيراً إلى مدى آثّار الظلمه، إنها مبيدة


 وسواهم، ولكنه عذاب للظالمين وتكفير أو ترفيع درجة لسوامم. ونحن نرى طوال التاريخ أخذات إلهية دون تلك المؤاخذة الشـاملة،






 حيث النجاة اختصت بالناهين عن السوء، فتاركوا النهي غير ناجين، مهما

ونالثة تتعدى الىى سوامم، من غير المستحقين العذاب، ابتلاةً أم ترفيع

درجة كالبراكين والزلازل والصواعق، ذلك، فمـن الهراء ماء ما يفترى على رسول الهدى اللو أن الها يؤاخذني وعيسى ابن مريم بذنيبنا
 القاطعة أن النبيين ولا سيما أولي العزم منهم معصومون. ذلك، وأما الجمع بين كافة الدواب في أخلة جامعة جامحة من جرأ جراء







 سَاعَةُ فو ولا لحظظ، حيث الساعة هي من السَّوع: حاضر الوقت، وأقربه لحظة هو أقرب.

وقد جاء الأجل، ولماذا يستقدمون؟.
قد يعني مجيء الأجل جيئة أشراطه القريبة منه، مؤشرة بنفسه، فهم إذاً (1) كما في اللدر المنور ع: اY - أخرج ابن مردويه عن ابي مهيرة قال قال رسول





محتوم
أم يعني جيئة حكمه، فلا راد لحكمه وقضائه بعد إذا جاء، أم جيئة
 وترى من هم الذين قد يستقدمونه، وتأخيره تأجيل للعذاب وتقديمه
 لا يستقدمون أجلهم تسليماً لرب العالمين، وغيرّ العا استقدام للعذاب، كما لا يستأخرون بُغية تأجيل العذاب إذ قضي الأمر فلا تأجيل كه كما لا تعجيل .
 جيئة الأجل، أم تعجيله، فإن لها وقتاً بعد الأجل لا يتقدئ الا مهما أخرت عن الحياة الدنيا لأنها لم تكن من أجلها. وإنها الحكمة البالغة تصاحب القوة، والرحمة تصـاحب العدل: أن



ورَلَا يَتْتَقْرِوْنَا




 (1) سورة الزلزلة، الآية: ب.

عدة على الله هم يكرهونها لأنفسهـم، فهـم - بصورة عامة - يقتسـمون الخخيرات والشُرور قسـمة ضيزى، فما يصيبهـم من خير فمـن أنفسهـم







وليس العذاب المستحقُ قضيةً العدل إلَّا خيراً ولا تركه إلًّا ظلماً وشرأ.
 فألسنتهم هي الكذب، وبطبيعة الحال تصف الكذلب، وليست تصفه - بهكذا



 فمن حسنى الحياة الدنيا إنه له البنات ولهم البنون، ومن حسناه في


(1) سورة نصلت، الآية: (Y)
(Y) سورة العنكبوت، الآية: •1 (Y)

سورة نصلت، الآية: •0

لا لا
 مفرطون، إفراطاأ كإفراط ولا يظلمون نقيراً.

 فليُرَطوا في النار كما آفرطوا .

 وألسنة بكماء، وقلوب عمياء والشا منهم براء.



 من الجِنَة والناس أجمعين وسائر العالمين وأَرَّكَنَّهِ رسلاَ مبشرين ومنذرين

 يوم القيامة الكبرى، ولايةً لِصقَ بعض منه عليهم، تترى منذ حياتهم الدنيا


 منهم والمستقبلين، ولاية حاضرة على مدار الزمن وطول خط التكليف على
سورة الكهف، الآيتان: r•l، ع •l. .

من زين لهم أعمالهم ف ذأليّوَمَه إذا يومان، يوم الحاضرين دنيآ، ويوم الغابرين برزخاً وأخرى، وكما سوف يأتي الأخيران للحاضرين كما الغابرين .

 ويوم الدين، ولكنما الأخيران في ولاية العذاب الذي هـم فيه فيه مستركون

- (1) ${ }^{(1)}$


فكما رسول القرآن رحمة للعالمين، كذلك القرآن، بياناً للني اختلفوا


 لقوم يؤمنون به، حيث تحلِّقان على كل متطلبات الحيات الحياة وحاجياتها الإنسانية مع الأبد ما طلعت الشمس وغربت.
ومن هذه الزوايا الثلات ندرس مدى دعوة القرآن الخالدة، حيث تربي الطول التاريخي والعرض الجغرافي في عرض فصيح فسيح لهدى اله ككل دون إبقاء.
 وسواهم من مشركين وكتابيين وملحدين، ف (اهم" في "لهمه") تشملهم كلهم
 حاضري الخطابات السابقَ دون سواهم.
(1) سورة الزخرن، الآية: عه.

 بكتابات الوحي، وحاجتهم المدقعة إلى بيان ما اختلفوا فيه منها : ولَّلَدَ

فهم المستفيدون منه أكثّر من سواهم:





إذاً فكيف يُحصر نزول القرآن لبيان يخص المششركين، فيُحسر عن
 الحهدٍ الحادٌ من البرهان يأخذ في استعراض آيات آفاقية وآنفسية للألوهية، إضافة إلى الماضية، ونرى إنزال الماء من السماء لصق إنزال المال الوحي وتلوه، تمثيلاً راقياً بما نعرف فيه حياة كل شيء.


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: ع؟ ع. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأنياء، الآية: • ال }  \tag{Y}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: VE . }  \tag{r}\\
& \text { سورة الرعد، الآية: Yس. } \\
& \text { سورة سبا، الآلة: } 7 \text {. }  \tag{0}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: } 00 . \tag{7}
\end{align*}
$$

 يَتْمَوُنَ









 آَّهِ هُمْ يَكْرُرْنَ








(4) تَ تَدِّ




 سـمع الإنسـان، العـارف حاجتـ الروحية أنها أحرى من الـجسـدية أن

تستجاب.
 اللاّحساب، أفلا تدل حياة الأرض بعد موتها متواترة متكررة، على إلى إمكانية حياة الإنسان بعد موته لمرة واحدة وهي أحق وأحرى؟ الألو حيث الحياة الدنيوية
 وكما أن موت الأرض له مرحلتان، الموت الأولّ عن حياة تم أحياها


تم بعد الأولل حيث تموت الأرض فصلياً في كل سنة نم تحيى بالماء، ا'م تموت في فصل حياتها أحياناً في حالة الجدب نم تم تحيى بالماء.




 إحياء بعد إحياء! .

: (筑
 المبدإِ والمصير، حيث تعبر بصـائرنا بأبصارنا من هذا المَمعبر المعتَبر إلى
 عرفت مبسَّطاً منها وسيعاً ولمّا تصل اللى كمالها وتمامها . هنا ؤنُّقِيكُ
 إن السقي هو الإشراب، وهو طبعاً بالماء، والإسقاء هو جعل غير الماء

 كالماء، فلذلك كله انُسقيكم" دون (انَسقيكم"| أو انُشربكم"، . تم الماء قد لا يكون سائغاً لما فيه من خليط آم غيار في لون أو طعم،

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

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

أم يغص به الشارب غُصة، ولكن اللبن خالص من كل خليط غير صالح وهو لا يغص على أية حال، وعلى حد المروي عن الرسول



 "همو" هنـا (مـاه هـناك تدلاننا على أنهـما بـمكانة من الصـحة دونمـا


 المؤنثات الحقيقية، وتأنيث الجمموع المكسرة كالانيان فانعام مجازي ضمائرها الأمران.

 أبي عبد الش قال قال رسول الش هِ وفيه بسنده عمن ذكره عنه



 وجدتها؟ نقلت وجدتها تدبغ المعدة وتكسو الكليتين الششحم وتشهي الطعام فقال الـيال لي : لو كانت أيامه لخرجت أنا وانت إلى ينع حتى نشريه، وعن الخـي
سورة المؤمنون، الآية: YI.

 أصيلاً لجواز مختلف الاستعمالات.


 العروق شعرية وما فوقها، المرتزقة منه الخليّات كلها، فكيف يكوتا ونـا

من بين فرث ودم؟.
إنه من بين فرث ودم مكانااً ومكانة، مكانآ حيث الثنلاثة كلها لِصقُ بعض في بطن واحد، دون أن تتأثر واحدة من الأخرى على أية حال، فاللبن في

 فالبينية مي باعتبار المكان بيّنة، فلا الفرث بمـختلط باللبن مع قرب الماب المكان المان،

ولا الدم بداخل بنفسه في الضرع، فإن بين ذلك كله حجرأ محجوراً . تم ومكانة فإن أصل الكل واحد مو الغذاء، وهنا تحولٌ أوّل إلى فرث

 في عروق الضرع إلى لبن خالص ساتغ للشاربين، إذاً فاللبن وهو عشير
 من بين فرث ودم مكانة ومكاناً .
 من بين فرث ودم، فلا هو متأثر من فرث ولا دم، رغم أن الفرث عشيره في

وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم ومنه إلى لبن، تتم
 حتى تفارق الروح الجسد، سبدان الخلاق العظيم.

ولقد بقي اللبن في ذلك البين العجيب سراً غريباً إلى عهد قريب، إلى أن كشف العلم نقاباً عن وجهه وإلى كشوف أخرى يبقى القرآن في كلها إماماً لكافة العقلاء والعلماء على مدار الزمن ونـر
أفليس هذا الذي يُسقينا من بين فرث ودم لبناً خالصآ، إلهاآ واحداً لوحدة أفعاله وتناسقها؟
أو ليس بقادر على أن يخلّص أجزاءنا - البالية المتغيرة الخليطة بسواها - عن خلانطها، فيخلق منها أمثالها الأولى متناسبة مع الآخرة كما خلقها

أو ليس هذا القرآن - الحاوي لملاحم غيبية كهذه - من عند اله العزيز
الوهاب (لسبحان الخلاق العظيم"! .
اللهـم بلى وكما ترى هذه الآية بمفردها برهـان ساطع على الأصهول




 فغير فصيح ولا صحيح أن يراد الخل (1) مما هو أعم دون قرينة، ومع قرينة




 القرآن فإنه مخصوص بما ليس في معناه لفظة عرية، نم لالتباس في استعمالها .

من غير الحسن وهو من أحسن ما يتخذل من تُمرات النخخيل، فهو إدام
 الأدواء، مهما أضر بيعض الأمراض

فيه سكون العقل وحيرته .

 من تُمرات النخيل ما يتخذون منه سكراً ورزةًاً حسناّ؟.

والخمر قد حرمت في بداية الدعوة لأنها من أصـول المحرمات التي
 الدعوة التي قضيتها عقول ضافية غير مدخولة، حيث العقول هي مهابطابط اللدعوات الرسالية ومجالاتها، فكيف بالإمكان الجمع بير بين حلية إلزا
 تناحر نفسها في حلٍ ما يعذٌّر قبولها، ويعذّر تقبلها .




 التتحليل سناداً إلى آية السكر أم سواها ها هي نفسها من عمل الشيطان!


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

منه سكراً ذريعة إلى حلِّه، بل مو خطاب للمشركين أم كافة المكلفين، نم


تم واتخاذ بعض المؤمنين يومذاكُ منه سَحَرَآ لا يدل على حلّه حيث
الإيمان درجات، وقد يقترف المؤمنون معاصي ومآسي صغيرة وكبيرة وحتى
 عشرات من الخطابات لمقترفي الذنوب وقد سُمّوا فيها مؤمنين.

كما ولا تدل آية النساء على حل" السُّكر لمكان ذلك الخطاب:
 في هذه الحالة الرديئة عن الصلاة وهي عمود الدين، فليكن السَّكَر - إذاً عموداً ضد الدين.

ولقد حرمت الخمر منذ العهلد المكي قبل النحل في الأعراف مهما كان

 ينتهون مع تواتر النهي لتعودمـم من ناحية وخفة النهي من أخرى، فآية الأعراف تلمح تلميحة لطيفة إلى حرمة طفيفة بصيغة مطلقة: ولْتَّلَ إِنَّا حَرَّمَ زَبِّ




$$
\begin{align*}
& \text { سورة يوسف، الآية: 1•7 }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: سع . }  \tag{Y}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأعراف، الآية: سه. } \tag{£}
\end{align*}
$$


 الشيطان كما في المائِدة!.

فالمكية الأولى في الأعراف تحرٌّم السَّحَر ضـمن تحريم الإتم، والثانية


 بل هي آية حين عقله، ولكي ينتهي عنه.
إذآ فالرواية القائلة أنها منسوخة بآية المائدة(r) مأوّلة أو ممسوخة.
وقد تنص على حرمة الخمر آيات من التوراة والإنجيل (r) وشرعة

> سورة البقرة، الآية: YM9.

نور الثقلين







 للآيات الثلاث مكية ومدنية، النازلة قبل آية المائدة، إلا إن يعني نسخ الحد الخفيف من من تحريم الخمر لا أصل التحريم.





الإسلام لم تنسخ - فيما نسخت منهما - حكمَ الخمر، لأنها من المحرمات الأصلية كالواجبات الأصلية ولا تقبل النسخ في أية شرعة وعلى أية حال.
 عطف على (ئمرات) دون (الننخيل" فإنها هي الثمرة دون النخيل، و ولَنَّنِذُونَ مِنْهُ راجع إلى البعض المعين من (امن ثمرات)" .
 النخيل والأعناب وهو الكثير المتعود منه، أم من غيرهما المّا، لأنه بنفسه رزق سيع؛ أياً كان مصدره.
 حرارة الشمس وسواهها، فكل ما يسكر بمادته أو كثرته سَكَرَ فمحرم، فـر فمنه ما ما
 كالعنب أو التمر الكثير حيث يسكران في ظروف خاصية الما والمسكر أياً كان حرام خمراً وسواها اه الهـا
وإنما هو آية لقوم يعقلون، حيث العقل هو الحِقال، ففي عِقال هذه الأرزاق المـختلفة عن أمل واحدة يُعقل أن المؤصِّل والمفرِّع له واحد، خلقه هكذا باختيار قاصد دون صدفة عمياء أو فوضاء.

 عشير مع الآخرين، ومتأصلاّ في أهل واحد، فكما أن اللبن الخالص مع
 ورزق حسن يخرجان من تمرات النخيل والأعناب، فهما عشيران في في تمرات النخيل تم الله يخرج حسنه من بين سيئه، كذلك الشا يخرج ألجزاء الاء الإنسان الصـالحة للحشر من بين الأجزاء الدنخيلة الـخليطة معها لتحقيق الثواب والعقاب بعد حق الحساب في المصير، واله على كل شيء قلير .





 غريزة أم فوقها، وفوقه الوحي إلى الصالحين إلهاماً في إنباء دون نبوة ووحي
 المعصومين، وحي رسالة ونبوة كسائر المرسلين، أم وحي إلهام كسائر
 المحمدية كما ألهم إلى الأئمة الانثي عشّر والصديقة الطاهرة. صلوات الشا وسلامه عليهم أجمعين

والوحي على أية حال هو إشارة في رمز لا يعرفه غير المرموز إليه أمن هو

 يعم وحي الخير والشر

أم إشارة تكوينية دون لفظ كما في الوحي للأرض والى النحل فإنه رمز خاص في تكوينهما، أم بلفظ وسواه كما في وحي الإلهام ووحي النبوة، فكل ذلك من الوحي، إلا أنه اختص من وجهة أخرى برجالات الوحي،


الفرقان في تفسير القرآن// الجزء السادس عشر
ولكيلا يختلط مع سائر الوحي فيما يطلق اللهم إلا بصارف كما في آيات عدة مضت وأضرابها، فحتى الإلهام إلى الأئمة المعصومين الكرام لا يسمى الـا في العرف الديني وحيآ، بل والوحي إلى من سوى محمد

 فالوحي في أعم إطلاقاته يعم كل إشـارة في رمز خيراً أو شراً، وفي أخصها يخص وحي الرسالة الختمية، ويينهما عوانات متوسطات فيات وقد تكون تسمية النحل نحلاَ فتسمية هذه السورة باسمها، لأن النَّحلة والنّحلة عطية على سبيل التبرع، والنحل بعسلها عطية ربانية في المشروبات
 من الأدواء ظاهرة وباطنة. ولأن صدُقات النساء لا تقابلها إلا متعة الجنس وحظوة النسل لذلك



.
 والـموت الـمتواترين يكفيها السـمع، حتى لـمن ليست لهـم تلك العقول الناضسجة، وإنما ساذجة رائجة، نم النظر في الثمرات عبرة إلى فاعل والـ واحد مختار يفعل تلك الأفاعيل، هو بحاجة إلى تعقل، وأما أمر النحل في حياتها

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: سا } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: ع. }
\end{aligned}
$$

العجيبة فلا ينكشف إلا بتدبر عقلي وعلمي وكما ألف العلماء حول حياة
النحل كتابات عدة.



- مهندس - جندي - زبّال وخدام(1)
(1) (1السقاء يمد الكوارة بالماء والمربي يريبي الصغار، والرامي يجمع فبار الأزمار وعسلها وما






 تؤدي الأوامر الموجهة إليها من قبل الملكة (اليعسوبه أو االلخشرمه ومي أم النحل وامظهِها جثة.
ومن هجبب أمرما أنها تقتل كل ما وتع ملى نجاسة من رعاياما ، ومن مياستها حيا حين تريد

 تحمل الملكة وتحبل، وحيتذ تقتل الخنائى مؤلاء الذكور لئلا يضيق المكان ويفنى العسل، مبهان الخلاق العظيم! تم من النحل ما لها شعر يرى بالعيون المسلحة ألمود أو أحمر أو أحفر ، والنحلة الكيا الكيرة التي التي







 أكمل الش خلقها وخلق أجنحتها وخرجت من مهلما، باحثة عن غذاتها فتذمب إلى الاززمار =

إذاً فعلينا أن نتفكر في حياة النحل ما يهدينا إلى عجائب صنعها وصنعتها وحياتها الراقية والفائقة التصور.
 الرسول
 درجات الوحي ومحتوياتها، التي حوتها الروح الرسالية القمة المحمدية، ثم





 فالرسول الأقدس نِحلَّة غالية من رب العالمين(٪)، نم الأئمة(ץ) من آلك =
 الأتراص يملؤه عسلاً مما شربه من أسفل الزمرة وجزه آخر يصنعه خبزآ لصغار النحل!

سورة الإسراء، الآية: AY.




 الأنمة والجبال العرب والشجر الموالي صتاقة ومما يعرشون يعني الأولاد والعيد والعـي ممن لم





الطاهرين، نم من يحذو محذامم من السابقين والمقربين وأصحاب اليمين وإن كانوا درجات، كما النحل أيضـاً درجات والعسل درجات، حيث الثمرات درجات.

 القذارات وسائر النازلات، و"امن" فيها تبعِض فإنها بكل مكاناتها ليست اليست الـا

 الأعناب وسواها من مرتفعات مصططنعة لمختلف الحاجيات ومنها مكانات بيوتات النحل
ويا لهذه البيوتات من هندسات عجيبة دقيقة، مسدسات مئل بعض ولِحقَ بعضِ وهي أمتن الأشكال الهندسية مُنعة عن التخللّ، فإنها مكتنفات في هذه التسديسات العويصات، كما وأن أجساد النحل مهندسارة كما تناسب هندسة العِمار، فأوساط أجسادها مكعبات ومؤخراتها مخخروطات ورؤوسها مدوَّرات مبسوطات، مركوبة في أوساط أبدانها أربعة أرجل ويدان متناس المبات المقادير كأضلاع المسدسات، لتستعين بها على مختلف الحركات ألـات الهندسية لهذه البيوتات.
والهدف من تساوي أخـلاع هذه المسدسات المتساويات ألًا يتداخلها الهواء فيضر بأولادها ويفسد شرابها، وهي تجمع بيديها وأرجلها الأربع من ورق الأثجار وزهر الأثمار الرطوبات الدهنية التي تبني بها تلك البيوتات
=


أتول تد يعني نفي العسل عن العسل نفي الحصر امتنكاراً لمن بنكر باطن الآلية مذا ومما يدل مليه الالحاديث المتظافرة منهم

الممهندسة، وعلى أكتافها أربعة أجنحة حريرية النسج وسائل لطيرانها، ومؤخرات أبدانها مدخروطة الأشكال مجوفة اكعـة احدرجة مملوءة بالهواء لتككون

 ويسرة بلا عسرة، وجعل رأسها مدوراً عريضاً وبجنبيه عينان براقتان كأنها رأنها

 منخران لإحساس المشــمومات الطيبة، وفماً مفتوحاً فيه قوة ذائقة قوية،
 قوة جاذبة ماسكة هاضممة طابخة منضحة تحوّل تلك الرطوبات عسلاٌ مصفى شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء كلناس


 أزهر وأظهر وأطهر، مهما أكلت أحياناً من الثمرات أنفسها .

 ف بيوتها، أم الثانية في أكلها من كل الثمرات، أم سبل الحبا

 سبب أقوى. فكافة السبل الربانية كما ألهمت مسلوكة للنحل شاءت أم أبت، ولكي تكون أمانة العسل أمينة غير خليطة.
 أجمل، والسبل الذلل هي الطرق الموطأه للقدم، السهلة على الـلى الحافر

. المسير
والنحل النلل هي المطاوعة في سلوك السبل، دون تفلُّت عنها ولا


نم هناك المرحلة الرابعة: النتيجة:

 خروجه من مخرجها و"امن بطونهاهِ تأدب في التعبير ولكيلا ينغَّص عيش في ذلك الشراب الشفاء.

ولكنه رجيع القيء من أفوامها دون مخارجها، إلا أن صيغة القيء - كما
 العسل دون مخرجه، فما كان أم مخرجاً، وهذه بلاغة في التعبير تناسب البيان القمة القرآنية.
 كذلك شرابها العسل لكنه الأسود بدل الأبيض والحـمرة الضـاربة إلى السواد، والأصفر منه أكثر
 الاستغراق، لأنه مبالغة وإغراق، فإن من الأدواء ما ليس العسل له دواء بل ويزيده بلاء كالمرار والصـفراء وكما القرآن الممئل له بالعسل هُمَا هُوَ يِفَاءِ"

الهدى
 فإنه يلحمٌ الجراحات ظاهرة وباطنة (r) وحقًّ له أن يحلِّق شفاء من كل داء داء فانه. محلَّقٌ من كل الثمرات

فذلك الشفاء في العسل هو طبيعة الحال بإذن الله، فإنه سلالة من كل
سورة الإسراء، الآية: AY.


 فقال ما زاده إلا استطلاقاً قال اذمب فاسقه عسلاً فسقاه عسلاً نم جاء فقال ما زا زاده إلا استطلاتاً قال رسول اله الها

فشفي.












 وفي الدر المتور \&: IYY - أخرج ابن أبي شيبة عن حشرم المجمري أن ملامب الأسنة هامر
 أو بعكة من مسل .

التيمرات، والثنمرات هي آدواء كما هي إدام وغذاء، ونحن لا نعرف مـا

 سبل ربنا كما هي سالكة بوحي اله، مهمـا تقدمنا في علم الطب ومعرفة


لذلك فالعسل المصطنع البشرى ليس كعسل النحل، حيث البشر لم يوح إليه ما أوحي إلى النححل، فالبشر غير الموحى إليه لا عصمة له علمياً ولا عملياً، والنحل معصومة علماً بالوحي وليست معصيومة عمليآ، حيث تشـ

 أدوى من العسل لاختصـاصـه في ذلك النص دون سـواه، كـمـا لا دواء للأرواح والقلوب معصوماً أدوى من القرآن حيث يعسل الروّ الرح ويؤصله لكافة الفروع القيمة القمة الروحية.
ولقد جربنا شفاء العسل لتسكير الدم من أي جرح كان مما غمر الأطباء الـجراحين استعسجاباً، وكلذلك للأمراض الـمعوية مـائة في الـمائة، وللاضطرابات والتشنجات العصبية العسيبة، صعبة العلاج أو منقطعته . وحين يصرح خالق الأدواء، وخالق الطب والأطباء في هذه الإذاعة
 مو بلاؤنا ألاّا نستشفي بذلك الشفاء المعصوم، الذي لا يضر وينفع، مهما لم ينفع أم خر في القليل القليل في داء العليل كالصفراء والمرار .









(Y) نكسة في الخلق وركسة، قلباً لآخرة إلى آوّله لمن يعمره الها أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئان، فقد كان لا يعلم شيئاً في البداية ولا سيما حين الا
 عُلِّم شيئاً فعَلِم شيئاً تم ازداد حين بلغ أشده، تم قد يرد إلى أرذل العمر، إلى حالة الأجنة وما بعدها في صغغره وطفولته، وذلك تنقل ملموس من موت





 بجنب التوفي عنها، فمن يرد إلى أرذل العمر هو غير متوفّى من مذه اللجهة مهما كان متوفى من الأخرى.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحج، الآيات: - } \\
& \text { (Y) سورة يس، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النحل، الآية: VA. }
\end{aligned}
$$

وبعده إلى حين، إذ كان لا يعلم شيئاً كإنسـان، مهـما كان يعرف أثياء كحيوان، بها يدبر حالته الحيوانية في طفولته على قلته، ومن قبل - في بطن



 فأرذل العمر مراحل عدة تختلف في قدر الرذالة.

ولأن وْيرُّرُ تعطف إلى أول العمر الرذيل إلا في اللاإيمان لمكان عدم
 اللاإيمان المعذور لعدم التكليف، ولكن يشمل على هامش الأصل أرذل اللإيمان دون قصور .

ولأن العمر يبدأ منذ الولادة دون الحياة الجنينية حيث الرد إلى آرذل العمر لو كان إلى الحياة الجنينية استلزم مئل مأكلها ومشربها ومكانها، الحا فلا
 كإنسان، ويقوم على ساقه كإنسان، وأما حياة الحيونة فهي تعم منذ الجنين، وهو بداية حياته كحيوان، ثم منذ الولادة هو بدايتها كإنسان.

إذاً فبداية ذلك العمر هي منذ الولادة ونهايته الـموت، دون الـالحياة البرزخية والأخروية فإنهما لا رذالة فيهما حتى للأرذلين، إلًّا عذاباً بما

 اللذين هم أنوار منذ الأصـلاب والأرحام والىى الولادة والموت، والقبيـلان خارجان عن نطاق الآية.

أم هو مراحل . من الأرذل إلى الرذيل والىى الأفضل والفضيل، وأرذل العمر هو الخاوي عن القوة البدنية والروحية، نباتية وحيوانية، وإنسانية: عقلية وعلمية وإيمانية.

أتراه مههاناً بذلك الرد الرديه، فُمُعاقبَاً بترك الواجبات أو اقتراف المـحرمات؟ وليس رده إلى أرذل العمر من فعله، بل هو رد إلى غير حالة التكليف أم تحِقٌ!
كلّا - إلَّا آن يستحق ذلك الرد بما ارتد عما يتوجب عليه، فابلى نكسة مؤقتة وكما يختم على قلوب مقلوبة، فذلك امتهان.

وأما المؤمن المراقب فرده إلى أرذل العمر امتحان له وابتلاء، فيه حط سيئة أو ترفيع درجة، ويكتب اله ما يتفلت منه من واجبات ولا يكتب عليه من محرمات.

تم ليس كل تعمير طويل مهـما كان عشرات أم مئات المرات بالنسبة للأعمار المتعودة، ليس ذلك ككل رداً إلى أرذل العمر، فقد الـ ايتوفى" نفسّ

 الدنهر القائم المههدي من آل محمدل صلوات الله وسلامه عليهم ا'جمعين،
 أخذاً وافياً ارتحالاً إلى حياة أخرى.

 شيئاً حتى حيوانياً، ثمّ منذ الولادة حتى يعلم شيئاً إنسـانياً وإلى أن يبلغ
 الثـانية "فهذا ينتقص منه جميع الأرواح وليس بالذي يخرج من دين الله لأن

الفاعل به ردَّه إلى أرذل العمر فهو لا يعرف للصلاة وقتاً ولا يستطيع التهجد بالليل ولا بالنهار ولا القيام في الصف مـع النا

الإيمان وليس يضره شيئاً"(1)
فنعوذ باله من أرذل العمر كما كان رسول اله
 الإنسان مقصراً، فإن كان مؤمنأ قبله ااكتب الهُ له مثئل ما كا كان يعمل فـل في


 أرواح، روح الإيمان وروح التوة وروح الشهوة وروح البدذ وتال وبال قبل ذلك: ويروح الإيمان

 متصصلاّ بقوله : وروح البدن: فالا يزال العبد يستكمل مذه الأرواح الأربعة حتى تأتي ملي



 بك من الجوع فإنه بُس الضبجيع، ومن الخيانة فإنها بُس البطانة







 صثد اله أمير اله في أرضه فإذا بلغ إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً كتب اله له مثل مل ما كاذ بعمل في مسته في الخير وإن عمل سيئة لم تكتب مليه.

ويا لها من لمسة قوية في الحياة، تهلداً بأرذل العمر، حيث يرد القلب الصَّلْد الصُّلب إلى حالة من الرخوة، والتخوف عليها قد يستجيش وجل وجدان التقوى والحذر والالتجاء إلى واهب الحياة الحسنة الحبا الراد لها إلى الـلى أرذلها، غضاً عن الكبرياء والغُرور، ونبهته عن الغفوة المتسربة إليه من الغرور.

 تنديد بالمشركين شديد أنهم يفضلون أنفسهم بأصنامهـم على الله فيينا هم

 الله في عبادتهم لها دونه، والتسوية بين الفاضل والمفضول ظلم في ميزان الحق


 وذلك التفضيل الفضيل في مختلف الرزق مو لحكمة بالغة جماعية بين
 و"الرزق" المفضَّل فيه بين متصل ومنفصل، من رزق العقل والعلم وجودة الفكر والسلطة الروحية أو الزمنية أو أموال وأولاد وأهلين، ومن رزقهم أنهم يملكون عبيداً وإماءة.
وذلك الرزق بين حالات عدة، من ممكنة متمكنة: مسموحة أو ممنوحة أو ممنوعة، وواجبة أصلية أو فرعية، أم مستحيلة ذاتية أو عرضية.
(1) سورة الروم، الآية: MA.
(Y) سورة الزخرن، الآية: Yب.

ومن المستحيلة تفويض الفضائل النفسية لما ملكت أيمانكم ا"م سواهمّ'
 . ${ }^{(1)}$
 - بعد الرد المستحيل ذاتياً أم ممنوعاً - ردَّ السلطة المالكية على مماليكهـمـ
 مع اختلاف الاستحقاق والاستعلاد، أم إزالة لهذه السلطة عن بكرتها وإن كانت بعيدة عن ردها عليهم.
 الولايات حالية ومالية، وفي رد الولايات على المولَّى عليهم تفويضاً أم تسوية تقويضُ لنظام المـجتمع، إذ لا يقوم أي مجتمـع إلا بولا علا عات الات عادلة عاقلة، مساعدةً للضعفاء وتكميلاً لنقصهم.

فإذا لا يصـح في ذلك رد أو يستحيل، مـمن فضّل في رزق ليس منه نفسه، فكيف يرد الله ألوهيته إلى عبيده، أو يردونها هؤلاء إلى ألى أهنامهم وطواغيهم، تسوية لها برب العالمين في عبادة أم أية ناحية من نوا
 بنعمة الفطرة والعقل، المتأبية لهذه التسوية الظالمة يجحدلون، بحق الله فقط لا بحق أنفسهم؟

أم بنعمة التوحيد، المدلول عليها بكافة الأدلة يججحدون، ويصورة سائرة بنعمة الإنسانية يجحدون، فيسوّون، بين من لا يستوون، ولسوف يعترفون الان

(1) سورة الإسراء، الآية: Ya.


ذلك! وأما التسوية في رزق المال بين المرزوق ومماليكه، من أهله وسواهمّ، وباختيار منه وطوع، إنه من الممدوح الممننوح، بل والا يبجوز للرجل أن يخص نفسه بشيء من المأكول دون عياله|(1) وبالنسبة للمماليك يروى عن النبي وأطعموهم مـما تطعمون فما رئي عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداءه وإزاره إزاره من غير تفاوت|(r)
 المشركين الذين ما كانوا يعتبرون مواليهم شيئأ، وهم يسوّون أصنامهم برب العالمين، وفي نطاق عام يخص بما لا يصح أو يستحيل من رد الرزق. فالآية في معنى جامع تعني التنديد بالتسوية الظالمة، أم محاولة في تسوية مستحيلة، والمشركون جامعون بين التسويتين، والمستحيلة منهما هي في جعل غير الواقع واقعاً في زعمهـم من التسوية في الربوبية بين الرب والـمربوبين، فهم حين لا يشركون عبيدهم بـأنفسهم فيما رزقهـم الشم من


 مع ذلك مرجوحة أم مستحيلة، فضهلاً عن فضل الله تعالى ذاتياً وصفاتياً على خلقه، المستحيل انتقاله إليهم، بعضاً فتسوية أو كلاً فتخويل .








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

 أولاد البنات بنين وبنات

أن (اكمب) عمت القيلين
تم الحفيد وهو لغوياً السريع - الخادم - الناصر - التابع، تعم كافة الخدم الناصرين الأتباع(r) السريعين، ومن أقربهم وأحرامهم أولاد الأولاد

ذكوراً وإناثآ، أصولاً وفروعاً.

 امتداده في بنيه وحفدته، فهم له نعمة في حياته، ونعمة بعد مماته.


$$
\text { (1) سورة آل حمران، الآية: } 190 \text {. }
$$


 (Y) الیصلر عن جميل بن دراج من أبي عبد اله
 الآية يين الأخيرين ومم أولاد الالاللاد بنين وبنات والدين ومولودين، وكما مو تضية الحال في استعراض النسل دونما استغلال للذكران أم انات

الفطرة والطباعة الإنسانية، في الـمأكل والمسشرب والمـلبس والـمسكن والمعمل وأي مشغل، كما "ارزقكمه من طيبات الأزواج والأولاد، أبَعد كل


 وهن من أنعم النعم، وما إلى ذلك من تصرفات سلبية أو إيجابية في نعم اله بما لا يرخـاه اله ولم يأذن به الها


 لَهْتْ ِِزَةًا لذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهمم، لا بداية ولا استمرارآ، إذاً فهم (المال" في موقف الجماد الللاشعور إذ لا يملك شيئاً لنفسه فضهلاً عنهمه، لا الا ("في السماوات" ولا (في الأرض شيئاً") من أصل الرزق وفرعه.


 الفطرة وتنجرف إلى هذا الحد الساقط الماقت أن يتجه الإنسان بالعبادة إلى


: ( فليس شه مِئل ولا مثال، ولا مَثَل يمثلّ ذاته أو صفاته أو أفعاله حتى
(1) سورة بس، الآبة: vo.

تضربوا له الأمثال، إجراءة لأوصـاف الخلق عليه أن له بنين وبنات وأن


 حتى خلقَه فضلاً عن ذاته المقدسة، سبحانه وتعالى عما يشركون.




: يَكَلْمُنَ

. (....
وفي ذلك المثل الأمثل تَقابلٌ بين متقابلين : عبداً - مملوكاًا - لا يقدر على شيء، وحراً - مالكاً رزقناه رزقاً حسناً - فهو ينفق منه سراً وجها وجهراً آلاً زوايا ثلاث من الحالات لكلُ وِجاه الآخر .
فهنا وإن كان فارق العبودية والحرية فيه الكفاية لعدم التسوية، إلا آلّا

 بفرد دون سواه.
ولأن الجواب من أي مجيب كان هو المنفي دون ريب، تراه وراه لا يذكر
هنا بعد السؤال لكُدة نصوعه ووضوحه وضْح النهار.
(1) (1) سورة إيراميم، الآلية: •Y0.

وهـم يسوون بين الله وبين البعض من عباده، من طواغيت وأمنام
 شريراً، ومنهم مَن هُم من مماليكهم كأصنامهم التي ينحتونها ويمتلكونها،


بل وهم يفضلونهم على اله في العبادة أم وسواها من شؤون الربوبية تفضيلاٌ للمفضول على الفاضل، وهـم لا يرضـون هذا أو ذاك لأنفسهمّ،
 فيما عنت، مَئَل المؤمن، فإنه حَسَن الرزق منفقاً له سراً وجهراً، حراً في
 للهوى، مملوك للطغى، لا يقدر على شيء من الإنفاق الخير على قدرته،

 لا يقدرون تجاه مواليهم على أي شيء كما الميت بين يدي الغسال حتى




 البئيس حتى يقاس بمن له القدرة على شيء كثير، فيأتيان مئالاّله ومن



ومنهم من ينفق بسعيه وكدحه على مولاه، فمولاه كلٌ عليه، وليس هو كلّخ

 الكونية ولا الشرعية لكل المماليك حتى يستفاد منها أحكامهم، فالروايات القائلة إنها أحكام المماليك هي من باب التطبيق لا التطويق .
 ليس كل شيء من أقوال وأفعال وأحوال، بل هو الشيء الذي لا يؤتى به إلا عن اذن أو مُلكة مستقلة، إذاً فالضابطة المستفادة منها بالنسبة للماليك ألن اختياراتهم - إلا ما خرج بدليل قاطع - محدودة، وهـذا هو الظاهر من الراويات(") واللامـح من نفس الآية، وأمل البيت أدرى بما في البيت، هذا، ولكن الأوصاف الأخرى في الآية التالية ليست كما هيه.



 قصورأ عن تقصير لمكان تقليدهم الأعمى، تم قليل منهم يعلمون ولا


 شيء، والن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طان طاقهـ
 حددت في الفقة.
 والتجاهل، وقليل يعلمون علم الإيمان والتصديق .



وهذا المئل الثاني تصوير للابكم الذي لا يتكلم، نم لا يقلر على شيء
 كحع




وذلك مثل لعباد اله في كل شؤونهم - أيآ كانوا - أمام اله، مَّن رُزق








هو أعلم بها من هؤلاء، فإذ لا يعلم الهل لنفسه شركاء فلا شركاء معه حضوراً
 ومن غيب السماوات والأرض أمر الساعة حيث تستقبلهما ولا يعلم آيّانَ




 انتقال الطَّرف من أعلى الحدقة إلى أدناها، والواحد الـد الحـر الحقيقي لهذا الزمان لا لا يعلمه إلا اله وهو أقرب من لمح البصر


 (اواحدةالتعني وحدة الإرادة موصوفة لهنه الصفة، دون تعدد فيها في أي أمر
 المطلقة، فما ليس مستحيلا ذاتيأ تشمله القدرة، إلا إذا كان مستحيلا مصلحياً فلا تشمله القدرة لأنه خارج عن الحكمة الإلهية.





> (1) سورة الحجرات، الآية: 17. سورة القمر، الآية: •0.

غيوب مطلقة لا تُكشف أبدآ، أم تُكشف يوم القيامة، وذلك مثلث الغيب حالاً وماضياً واستقبالاً، فله العلم والقدرة - قبل خلقهـما وبعده وعند
قيامتهما - لا سواه.

فمن غيههما قبل الخلق انحصار القدرة والعلم بهما كيف ومتى يخلقهما
 مهما ظهرتا بغير غيههما لغير الله، كما شاء الله.

ومن غيبهما بعد خلقهما أن بيده ملكوتهما علماً وقدرة، أماهيه من
اختصاصات الربوبية، هألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى عما يشركونها . ومن غيههما لقيامتهما ألا يعلم أو يقدر على قيامتهما إلا اله، ولا ولا يعلم


وذلك الغيب المـختص بسـاحة الربوبية في العلمم والقدرة يـعم آيات
الرسـالات فإنها كلها له، وإنما يُظهرهـا على أيدي رسله بإذنه تدليلا على رسالتهم وحتى بالنسبة لإمام المرسلين وخاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين


 بل وغيب الوحي الذي يظهر اله لرجالات الوحي، هو كسائر الغيوب


لقد بحثنا عن مختلف الغيب مند تفسير مذه الآية فراجع الفرقان (YQ).

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: •Y. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: 1•9. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الجن، الآيتان: YY، YY، } \tag{r}
\end{align*}
$$















 يَنْتَوْنَ


## 








القدر المعلوم جهله حينذاك، هو علمه كإنسان، فإنه يعلم الوجع حين يضغط عليه من وراء الرحم فيكمش نفسه، وهذه أقل مراتب الحس في أدنى حيوان، ومناسبة الحكم والموضوع في اللاّيعلم بالنسبة كلإنسان علمُمه


تم لا يصح نفي العلم عن أي كائن حتى النبات والجماد: ووَإِن ِّن .
فكيف ينفى عن مشارف الإنسانية وهي حالة الأجنة الحية، ولا يصدق

 اختصاص العلم المنفي عن الأجنة بالإنساني فقط، فالأذن والعين والقلب هي لسائر الحيوان، ولكنما السمع والبصر والفؤاد لخصوص الإنسان
سورة الإسراء، الآلآية: عـ . .

高

فمرآة النفس الإنسانية خاليةٌ حين الولادة عن غير نفسها من العلوم الحصولية الإنسانية، فهي عالمة بنفسها - لأقل تقدير - فتشعر الضيغوط الواردة عليها حيوانياً، نم يعلّم سائر العلوم إلهياً وبشريآ، ومن الأول امتصاص الثدي تغلياً من اللبن:
 يتصوره أي إنسان، مما قد تحسب غيباً قريباً ولكنه موغل بعيد، رغم أن أن مولد كل إنسان من المشهود القريب القريب.
تم السمع والأبصار والأفيدة هي جمعية مدارك الإنسان، المتميز بها


وهنا سؤال قد يكون من عِضالد، هو أن المعارف والعلوم الكسبية التي
 فالنظريات لا بد وأن تسبقها بديهيات، وسبنها يستلزم كونه عالماً بها، وإلا


لكن البديهيات العقلية الإنسانية ومن نم نظرياتها التي تتبناها، مي قضية
 وسيط بين هذه الثلاث رباطاً ويقتاً، وهو يتبنى الفطرة الإنسانية، وهكذا تنحل هذه العويصة الشائكة الحالكة.
(1) سورة الأعراف، الآية: IVQ.


 بَهِيرُ هِ هنا القوة الجاذبية الأرضية تجذب إليها الطير وسواهـا من كائناتها العائشة عليها، والقريبة منها، ما لم تصل إلى جاذبية ألقا أقوى فانجذابة إليأ إليها،
 - ممسَكة في طيرانها عن السقوط إلى أرضها - لولا أن اله ممسكها بما
 باله، متحرين عن براهينه الساطعة(1)

فمن هذه الآيات التعبئة الداخلية في خلق الطير - كما في الأسماك ومنها الأجنحة الخارجية، ونالثة تعديلها مـع الجانـا
 ثالثة، وتستكن رابعة أماهيه من حالات في طيرانها، في صفيفها ودفيفها. والطير هي أمثولة مخترعي الطائرات منذ زمن غير بعيد، فكما لا يمسكهن هناك إلا الش، كذلك ما يمسـك سـائر الطائرات إلا الها حيث الأصل مقتبس من الطير، تم العقل والعلم والتجربة كلها من صـنائع اله،
 هي أكبر من الطير ومن الطائرات أرضنا التي نعيش عليها، فإنها طائرة في
 الرحمن كما الطير

سورة المرسلات، الآيتان: YO، YY.

راجع الفرقان

التكوين المتين، وما فيها من روعة باهرة تهز المشاعر وتدفعه إلى اليقين!



البيوت بوجه عام هي التي يبات فيها ويستراح ليلاً ومن ضمنه نهاراً، وهي مربعة الأقسام، منها ساكنة تُابتة، ومنها متحولة متحركا وكة، وهي قد

 . سكن في بعدي أنفسها وساكنيها

 وشخوصكم بأشخاصكم وأثاثكمب، والظعينة هي الهودج لأنها متنقلة وُوَيومَ
 فلا عبءً لكم فيها ظعناً وإقامة لأنها بيوت مستخفة معمولة من جلود

الأنعام وهي الأنطاع
 من صـاحبات الأصواف والأوبار والأشعار من مختلف الأنعام - جعل من


 كانت وأيان، وإلى هذا الزمان وما تستقبلنا من أيام تقدم العلوم والصناعات اليات في عمارة مختلف البيوت.
 البعض من كل البيوت، لمكان (امنه الصالحة لكلا البعضين، فتشمل البيو البيوت المتنقلة المتحضضرة الحاضيرة والمستقبلة، برية وبحرية ورية وجوية، من جلوا الأنعام وغيرها من مختلف المواد وهي كلها من إلنـا كما العقول والعلوم وكافة الوسائل المصطنعة والمخترعة هي كلها من نعم

والسكن والطمأنينة في البيوت، ساكنةٌ ومتنقلةّ، نعمة لا يقلرها حا حق قلرها إلا الشاردون الذين لا بيوت لهم لا ساكنة ولا متنقلة، فالتذكير به يمس المشاعر الغافلة عن قيم هذه النعم
 والاطمئنان الشعوري، إضافة إلى السكن بدنياً، وهكنذا يريد الشا من سكن البيوت أن تكون مريحاً تطمئن إليه النفس وتأمن بكفاية بدنية ونفسية، فردية


(1)

فليست البيوت أمكنة الشقاق والخصام والنفاق، وإنما هي مأمن سلام






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الروم، الآية: Yا (Y) } \\
& \text { rV :سورة النور، الآية، (Y) }
\end{aligned}
$$

إذاً فالجعل هنا في وِجَعَلَهُ يعم التكوين والتشريع، بُغية الأمن الشامل الكامل، ويتوتة الأرواح إلى بيتوتة الأبدان.

 والارتياح، ومن الأنات الـمتاع ومتا ومتاع الأناث الفُرُشُ الصـوفية، يدوية ومكنَّة، والملابس المصنوعة من كل من الثلات.

 الواقية وعن الحرٌ والبأس :



هنا ننعطف إلى ظل الظلال استرواحاً في المسكن، والأكفان طمأنينة



مبيل الش، وانسلاكاً إلى حزب الش.


إسلاماً في ذلك المئلث البارع الرائع، فتكونوا في ظل الإسلام ظلالًا



$$
\text { (1) سورة التحريم، الآية: } 7 .
$$

وهنا في تعقيب البيوت السكن وما يتلوها، بتلك الظلال والأكنان والسرابيل، طمْأنات أخرى تزيد الإنسان راحة عن كل عاهة، إتماماً للنعمة،

 عن واجهة الشمس فظلال الليل، ومن الجبال الشاهقة والجدران والسُقُف والأشجار والسحاب المظلات خلقية وصناعية، متحركة وئابتة، وهي كلها ظلال عن النور والحر، في الجو والبحر والبر

فكما النور والحرارة من نعم الش، كذلك ما تظل عنها من ظلال هي من نعم اله، ولا سيما ظلال الليل، وكل من الليل والنهار نعمة في




 النقب فيها، أم صناعية كالتونلات التي هي ممرات للسيارات والقطارات، حيث تكنها من سقطات الأحجار، وكذلك البيوت الآمنة الفارهة المتخذة



 سورة القصص، الآيتان: VY، VY.

مورة الحجر، الآلية: AY
سورة الشعراء، الآية: 1EQ.
 المآزر، وإلا لكان أحدَهما تضيةَ البيان في القرآن.
 وأحوج في قارص البرد؟ علَّه لأنها تعني شديد الحر حيث لا تقي بأسه

 قليل مرغوب فيه لا يتقى عنه.

تم السرابيل الضخام الواقية عن الحر، هي بطبيعة الحال واقية عن البرد، فلا تعني السرابيل هنا كل الألبسة حيث الرقاق لا تقي لا عن برد ولا عن حر إلا طفيفاً خفيفاً.

أم بأس الكروب كقسم من الأمراض التي تقي بأسها سرابيل خاصة طبية:
 هذه البراهين والتذكيرات بالنعم السابغة فهو المَرام المُرام.


## 

 . ${ }^{(r)}$ (


$$
\begin{align*}
& \text { سورة إيراميم، الآية: 0. } 0 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل حمران، الآية: • . }  \tag{r}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: عA. }  \tag{array}\\
& \text { سورة النحل، الآية: به. } \tag{£}
\end{align*}
$$

وإنه بلاغ من اله بالغ مبين دون خفاء أو إخفاء، أم تجامل أو تجاهل أو تخاذل، بل هو صُراح مبين لكافة حقايق الوحي، في مثلث الإبلاغ لفظياً بالكتاب والسنة، وعملياً وتقريرياً على غرارهـما بكل إلفات الـات ودون أي





 تجتمع المعرفة والنكران وهما متقابلان متضهادان؟ ولكن (پتم" تُراخي بينهما، فالبداية هي معرفة نعمة الله، كما هي قضيةً الحال فطرياً وعقلياً وحسياً، ثم يتعامون عنها ويتجاهلون قضيةً الحرية في الشهوات والحيونات، خرات خروجاً عن



 العرفان.
(1) سورة البقرة، الآية: YYY.
 عليه رسول الش الشا


 (r) سورة النمل، الآبة: 1 ( 1 (


فقد يجتمع العرفان والنككران لاختلاف المسارح، ففي مسرح البرهان عرفان، وفي مسرح العمل أو الإيمان نكران، حيث المـعرفة درجات كما الععمل والإيمان درجات، أم وعرفان الإيمان بعد البرهان، ولكـن لـمّا يأتِ دور العمل فنكران عملياً، مهما تقوَّل بالإيمان، فإنه خاوِ عن فاعليته، فارغ عن قابليته .
 كفراً في عمقه وبكل حمقه.
 إشراكاً وإلحاداً، وكأنهم كل الكافرين، لمسة من لام التعريف على الجمع مهما كانت موصولة هنا .
وأقلهم كافرون دون ذلك كفوانآ ككافة العصـاة، أم بعض الكـفـر
 كان في توحيدهم خلل وعلل .



ولا تخص نعمة الله هنا - ولا في أي مسرح - الماديةً المحسوسة


سورة النمل، الآية: ع1.
(Y) نور الثقلين

 في مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض : ما تقولون ني مذه الآَية؟ نقال بعضهم إن كفرنا بهذه =

وعامة(1)، وسائر النعم الروحية المعرفية والعقيدية، يعرفونها تم ينكرونها وأكثرهم الكافرون .






يُتُتَبْبُنَ (4)

 =


[النحل:


 من فاز .

 السدي في الآية قال : محمد حين سالل الاخخس أبا جهل عن محمد فقال: مو نبيّ .
 سورة الأنعام، الآية: الأئ سورة البقرة، الآية: 19.

شهود لكل أمة، في زمن واحد أم تِلَّ بعض، كما في الرسل الفروع والأئمة




وهذه هي الشهادة على الأعمال يوم يقوم الأشهاد، بما تلقوها عنـا علهم




 شهادات فويلات وويلات ولات حين مناص، وقد مضى يوم الخلاص فـلألَا





 إمام تبعث كل المة مع إمامها.


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سروة يس، الآية: } 70 . \\
& \text { (1) (1) سورة نصلت، الآية: } \\
& \text {.ov: سورة الروم، الآية (V) } \\
& \text { (A) سورة الجائية، الآية: بر. }
\end{aligned}
$$

قولياً أم عملياً وقد مضـى وقته، وقد فات أوان الاستعتاب وجاء أوان
الحساب.
فيا لها من عُتبى حين لا يؤذن لهم بكلام حتى الاستعتاب، سلبياً أن
 العتبـى حتى يرضى دون سلب منهـم أو إيجاب لأنهـم هـنالك خاسـئون لا لا يُحسبون بحساب الإنسان حتى يأتوا بخطب أو خطاب، وقا وقد آذكر لنا أن نبي الله المذنبين من هذه الأمة حيث يتلقى عليهم الششهادة ويشهد عليهم يوم القيامة مع سائر الأشهاد.
 تعنى رؤيةُ العذاب هنا البصريةَ قبل دخوله وهم على أشرافه بعد فصل
 عدلاً، فما كان هنالك مجال للتخفيف فضلاً وعدلاً دون تجديف فيه بحق المظلومين، فهو لا محالة كائن، إذ سبقت رحمته غضبه، وقد لا يكون إلا
 وسواهم، وطبعاً تخفيفاً عما سوى ظلمهم بحق الناس
 لعذابهم عن أجله المحتوم، إذ فات زمن الإنظار في حياة التكليف بالتبشير والإنذار، وأما اليوم فلات حين قرار، لا عن أهل العذاب ون ولا عن حلدّ الا أو أمده بداية ونهاية فإنه قضيةُ العدل . وقد يقطع ذلك الصـمت إلى سـمت آخر فيه إذن الككلام حواراً حائراً مائرأ بين أهل النار لا تزيدهم إلا حسرة وكسرة يوم التغابن الحسرة.



 كل هؤلاء حيث يتراؤون يوم الحساب لفصل الخطاب، وهؤلاء الشركاء بين معلب معهم في النار كالطواغيت، أم حَصَب معهم في النار كالأصنام
 المصحوبين مع العابدين، أم مكرمون يكذبونهم في إشراكهم إياهم باله :

 لهم مع الله إلا حسب زعم عابديهم، وا(شركائي" تلمح إلى شيء من واقعية


 بربوبيته الوحيدة، معتذرين من ذلك الإشراك الخخانق الماحق، وهنالك

 المعبودين، فكما كانوا يكذبونهم يوم الدنيا يكذبوهم يوم اللين

وهو قضية الحال للطواغيت إذ يظهر لهم كذبهم في دعواهم وكذبُ من

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الانيساه، الآية: 9A. } \\
& \text { سورة الانبياء، الآية: 1.1. } \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء السادس عشر
اتخذوهم شركاء اله، وهو خارقة الحال للأصنام حيث يبعلها اله تتكلم
تكذيباً لمعبوديها .
فهم - إذاً - في مئلث من ألوان التكذيب إن كانوا عابديهـم ا'جمعين،







سُبْحَنَّكَ . .


(8) (8)

ذلك تكذيبهم في أنهم شركاء، ومن نم تكذيب لعبادتهم إياهم: ورويَّمَ



إذاً فلا واقع لشُرك لهـم باله، ولا عبادتهـم من دون الهّ، فإنهـم إنما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة إيراميم، الآية: YY. } \\
& \text { (Y) سورة فاطر، الآية: } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (r) سورة المائدة، الآية: } 117 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة يونس، الآيتان: YA، YA. } \\
& \text { (1) (1) سورة مريم، الآية: Ar. }
\end{aligned}
$$

عبدوا أمواءهم فخيّل إليهم أنهم يعبدون شركاءمهم، فأصبحوا صـر اليمر اليدين من إشـراك وعبادة، وحتى الطواغيت الذين دعوهـم إلى أنفسـهمه، إذ لـم يستجيبوا لهم إلا إجابة لأهوائهم، فهم - إذاً - عابدو أهوائهم.
 الملقُون، حيث الطواغيت - نقط - هـم الذين يكذبون في دعواهمم، دون
 فكيف هم يكذَّبون في يوم الها
 وإلقاء القول هو إخراج الكلام مع ضرب من من الخضوع والاستكانة والإسرار والخفية تخوفاً من الله، وكشفاً للحق في يوم الله شاؤوا أم أبوا .


 يكذَّبون من قبل المعبودين ويكذِّبون هم أنفسهم وطواغيتهـم في اتخاذهم


 يومئذ السلم إلا لـمن ألقى إليه السلمب يوم الدنيا، كالـملائكة والنبيين




الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء السادس عشر


لأن قول السلم لا بكفي هنالك، بل هو واقع السلم في كافة أبعاده،
 أهلاً في الملقين وكانوا قبل اليوم من الملغين .
 دون إلقاء لواقع الكنب إذ ليس بأيديهم.
 وانقطاع حيلة.
وكما يقال: ألقى يد العاني، أي: ذل ذُلَّ الأسير، وخضع خضـوعَ
المقهور .
ولا ينتهي ذلك الموقف العسيب إلا بتقرير مضاعفة العذاب لهم بما
كانوا يفسدون كما هم فاسدون:

يُنِّدُونَ (1)






(1) سورة يونس، الآية: .r.

وهكذا الأمر في المضلٌّلين إذا هم كشياطينهم أخلوا آخرين، مهـما


 اله، جزاء وفاقاً.




فهذه ضابطة شاملة لكل ضـلال ذي بعدين ثانيهما الإضـلال من كفر أو
فسوق وعصيان.


 من كل أمة شهيد، وهو جنسه الشامل لعديد الشهيد، حيث يحمل الأعمال والنيات والأقوال والحالات القلبية عن حضور عندها بإحضار الله تعالى، أم هو نفس الأعمال بقريناتها .
تم هنا زيادة منقطعة النظير في كل آيات الشههادة هي المن أنفسهـم
وجئناك - ونزلنال،.

سورة النساء، الآية: IY\& .



جنس المشهود عليهم، كذلك تحتمل النشوء والابتداء، فهو إذاً ناشىءٌ من أنفسهم، والمعنيان معنيَّان حيث تحملان كافة الشهادات المات المسرودة في الذكر الحكيم، فشهادة الأعضاء والأجواء والنبيين والكرام الكاتبين كلها ناشئة من أنفس المشهود عليهم، دون اختلاق، ولا بينة قابلة للكذب أو الخا الخطأ، ولا ولا
 النعل بالنعل، دون زيادة ولا نقصان.
ومن الشهداء مَن هم مِن جنس المشهود عليهم كنبيٌّ كل أمة أو إمامها،



تم سائر الشهلداء كالككرام الكاتبين وإن لم يكونوا من جنس المششهود عليهم، ولكنهم ناشئون في شهاداتهم عن أنفس المشهو الـود عليهـم دون أي وسيط يحتمل الـخطأ، اللهم إلا الوسيط الأصيل المـعصوم العاصـم وهم إشهاد الله وإحضاره لهم كل الحقائق الصادرة منهم دون إبقاء، وأفضل من مجرد السماع والرؤية وأمتن، حيث يحتمـلان الخطأ إذ قد يختلف المرئي والمبصر عن واقع الأمر، خطأ من السمـع والبصر، أم خبأ الحقيقة عن

المسموع والممصر
فتلك الشهادة الإلهية بإلققاء الله وبعثي، هي بطبيعة الحال شهادة عاصمة كل ما يحصل، معصصومة عما لم يحصل، وكلها مسْمولة لاستنساخ الله :



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الحج، الآية: VA. (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الجاثية، الآيتان: YA، MA، (YA. }
\end{aligned}
$$




نم بعث الشهداء يختلف حسب نوعيتهم، فشههيد الأعضاء والأرض والفضاء، هو صورة الأعمال وصوت الأقوال وحالة الأحوال قلبياً وفي



 تخرج يوم القيامة عن كمونها وتحضر حيث يحشر عاملوها

. ${ }^{\text {بَمِددَّأ }}$
وبعث الملانئكة والأنياء والأولياء ليس كبعث المشهود عليهم، وإنما هو انتقال من الحياة البرزخية قفزة دون موت عنها إلى الحياة الأخرى، حيث الاني

 ممن شاء اله ألا يصعقوا بصعقة الموت الجماهيري قبل إحيائه . فالشهود إذاًا في مئلث من البعث يجمعها الحضور للشهادة كما تلقَّوا


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

$$
\begin{aligned}
& \text { - سورة الزلزلة، الآيتان: ع، (r) } \\
& \text { (£) (؟) } \\
& \text { (0) سورة الزمر، الآية: } 7 \lambda .
\end{aligned}
$$

 أمَّن هم من المكلفين منذ الرسالة الاسلامية إلى يوم القيام، فإن من المشهو الما عليهم شهداء على أمم كما دلت آية البقرة والحبج أنهم هـم الأمة الوسط:
 شَهِيدَا هُ (r) وعلّ الناس هنا هـم كافة الناس طيلة التاريخ الرسالي، من الرسل والمرسل إليهـم، فهم أمة وسط بين هذا الرسول وكل الناس، نم الرسول شهيد عليهم كما هو شهيد - وبأحرى - على الناس
 الأنمة، فهو مقامات ومسؤوليات رسالية أماهيه للشهداء عليهم، فهو في أعلى قمة من



تم ولا فحسب أنك أنت شـهيد الشهـداء، مـما يبرهن على موقفك

 تحلِّق أنت على كل رسالات السماء:



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

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة النساء، الآية: (£) (£) }
\end{aligned}
$$






 يعم كتاب الأعمال وكتاب الشرعة ولكن القرآن مو المحور الأصيل، وهر ومر الميزان الذي توزن به الأعمال، ويشهد على ميزانه الشهود، وترى ما هو الآ
 أثراً ولا بياناً! إنه - بمناسبة الحكـم والموضيوع - هو الشيء اللذي يناسب كتاب الشُرعة والهلى، فهو - إذاً - كل هدى من الها الها : آناقياً وأنفسياً،

 درجات السبل إلى اله، مجتيأ كل دركات الضلالات الصادَّة عن سبيل الها .
 الشيء الغيب الخاص علمه باله، المستححيل أن يعلمه أو يعلَّمه غير الله، والشيء البين الذي لا يحتاج إلى تبيان، فإن تبيانه تحصيل للحاصل . ولأن الشيء منا هو شيء الهدى فالمعني منه أهالةً ما ليس للعالمين إليه سبيل لولا وحي الله، وعلى هامشه ماله سبيل ولكنه قليلّ سواء أكان من المـعرفيات أم المخترعات والمكتشفـات، فتبيان وعان القرآن للهـلى الأولى صريح، مهما كان بصورة ضابطة يرجع إليها في المتفرعات، وللثانية بين صريح وغير صريح، لكيلا يلزم تعطيل الطاقات المكتشفة عنها الهادية إليها .

فلو كان القرآن بياناً صريحاً لـما يتمكن الإنسان من الحصول عليه بمحاولات ميسورة لديه لزمن مستقبل طال أم قصر، لكان في ذلك للطاقات الفكرية والمحاولات المندوب إليها، ولكنَّه يشير أم يذكر أصولاً
 يصل إليه على ركب العلم الدائب في مسيره إلى مصيره، وليعلموا أنه كتاب الوحي وليس من اختلاق بسر، ولا سيما في تلك الظروف القاحلة الجاهلة

ولأن القرآن هو الوحي الأصيل وأصيل الوحي على خاتم رجالات الوحي، فهو الحاوي لأصول المعارف مبدهاً ومعاداً وما بين المبدأ والمال والمعاد وما من أمر يختلف فيه أثنان إلا وله أحل في كتاب اله ولكّن لا تبلغه عقول

الرجال(1)
وإنما يعرف تفريع الفروع على أهوله من خوطب به، وكما تلمح له
 أحد، والقلدر المتيقن المفروض أنه تبيان لكل شيء لمن عليه بيان كل شي؛ وكما يروى (إنما يعرف القرآن من خوطب بهاه.

أجل، وكل شيء تحتاج إليه الأمة(ヶ) إلى يوم القيامة هو لا محالة في



 سمعته يقول: إن اله تبارك وتعالي لم يدع شيئاً تحتاج الئه الأمة إلا أنزله في كتابيه ويينه





القرآن كائن، بين ظاهر وكامن بين بطون وتأويلات، ومآخذ الحقايق والأحكام، وإن كتاب اله على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق

للأنبياء





(0)


=虎
 سفينة البحار عن الإمام الحسين

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأمراف، الآية: } 180 \\
& \text { سورة الزخرف، الآية: با }
\end{align*}
$$



 لمحمد
 المؤمنين فجاءمم بنسخة ما في الصحف الأولى وتصديق النذي بين يديه وتفصيل الحلالال من ريب =

ولدني رسول اله وانا أعلم كتاب الله . . أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي أن اله يقول: (الفيه تبيان كل شيء) (1)
تم اكل شيء"ا وهو هنا شيء الهداية الإلهية، له أصول وفروع، فأصوله في وحي القرآن، وفروعه فيه وفي السنة، أم أن الكتاب هو مطلق كتاب
 إليه الأصول، لِصقق بعضِ وتلوَ بعضِ، مع العِلم بالبطون والتأويل، وكذلك الأئمة من آل الرسول صلوات اله عليهم أجمعين.
 المسلمين ولا بعضهـم حيث نصيبهم على ضوء ذلك التبيان ببيان الرسول

 وكل بشرى للنبي وسائر المعصومين، حيث المعروف على قلر المعرفة.

 وتأويلات، وكذلك سائر مَن بإمكانه تفهُّم القرآن قبل إسلامه له وبعده.

=

 رسول الش لا



 نَعَعُثُ . . .


أو الذين آمنوا ولمَّا يسلموا تسليماً بكمال الإيمان القمة، فإنهم الوُسطان الان الان في الإسلام، أو اللذين أملموا بعد الإيمان وهو نتاج قمة الإيمان، دون الذين أسلموا منافقين فإنه ليس لهم لا هدى ولا رحمة ولا بشرى، بل ضـال ونقمة وإنذار .

تم هذه الثـلات درجات حسب درجات الات الإسلام، فهداه للمسلم غير فـر المؤمن قصوراً هي هدى الإيمان بعد الإسـلام، وللمؤمن مزيدّ في هدى
 في هدى الإسلام.

وعد الله للمسلمين
 شيء من القرآن لأهل بيت القرآن، نور على نور يهدي اله لنوره من يشاء.




































آية غرة بين الغرر، تقرأ في ختاميات خطب الجمعة(1) مما يدل على


موقعها العظيم الجماهيري، دفعاً إلى الخير واندفاعاً عن الشر، عظة كاملة شاملة لإيجابيات وسلبيات ثلاث، أمراً بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى،
 تحمل تبيان كل شيء من مـحبور ومحظور، وهـذه آية واحدة! فضهلا عن القرآن كله! وهي كسائر آي الذكر الحكيم مما أمر الرسول وهِ

موضعها من سورتها وعلى صورتها الآن(1)
وقد كان يقرؤها الرسول البداية(Y) وقد كفانا الله اللمروءة كلها فيها (الفالعدل الإنصـاف والإحسان

ولقد حلت محلها اللائق في ذلك المسرح العصيب، أمام الأشداء
=

 رسول الش هِ



 الني ملينا مذا القول فردده مليهم حتى حفظره فأتيا أكمث فأخراه فلاه فلما سمع الآية قال : إني أراه
 ورواه الأموي في مغازيه وزاد: فركب متوجهاً إلى النبي
 (Y) المصلر - أخرج ابن النجار في تاريخه من طريق العكلبي عن أبي قال مر ملي بن أبي طالب

 التفضل فما بقي بعد مذا؟

الألداء من الكففار، كدعوة جامعة جامححة، لو أنهم سـمحوا لأنفسهم أن يسمعوها ويعوها، كمنطلَق للهدى الإسلامية السامية.
ولقد قرأها النبي فأعاد، فقال: إن له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمئمر، وإن أسفله
 التقوى (r) سلباً وإيجاباً، بل (اجميع شرايع الدين)|(r)


 ومن الرائع فيها أن واجباتها ومناهيها هي جميع شرائع الدين (0) محالٌّة على الشرائع كلها دونما نسخ، فإنها الأحكام الأصيلة الدائبة التي لا تقبل
 وروى القاضي ني تفسيره عن ابن ماجه عن طلي


 فقال مقرون: دورت والش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأممال ولقد أفك توم كنبوك وظامروا مليك.


 شرائع الدين تال: تول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد، مذه جميع شرايع اللين .

 [الئحل: •9] تال : أداء إمام إلى إمام بعد إمام ...

النسخ، فهي خير ما يتلى على الناس كافة صـالحين وطالحين، طاغين
 وفي شرايع الدين تفاصيلها.

نم العطف بين الثلائة المأمور بها، والأخرى المنهي عنها، دليل التقابل
 بعضها بيعض تعتير لها كلها، وإفراد كل في تفسير تعطير عبير، وتعبير منير. فالعدل هو المحور الأصيل في كل دقيق وجليل، لا يُعدل به أي أهل

 على الحق دونما تبذير أو إسراف، أم إجحاف بحق الآخرين.

فالاستمرار على مُرِّ الحقق عدل، والانححراف عنه قل أو كثير ظلمه،


 أو حسب أو نسب، وإنما تمضي في طريقها إلى تحقيق الحق وإلبطال الباطل -بمكيال واحد وميزان فارد للجميع

فلأن القرآن نزل لينشئ أمة عالمية ويقيم نظاماً إنسانياً على ضوء الوحي، دون أي تحسُّب أو تعصُّب، عنصرية أم قومية أو طائفية أمّا هيه، فالعقيدة الصالحة وصـالحة الأعمال هي الرابطة والآصرة الحاصرة، للذلك


و(العدله هنا مطلق يحلق على كافة أعمال الجوارح والجوانح، في كافة الحقول، بالنسبة للمبدأ والمعاد وما بين المبدأ والمعاد، خروجاً عن كل إفراط وتفريط، ظلماً سلبياً أو إيجايياً.

فبالنسبة للمبدأ هو كلمة الإخلاص (1) فإفراطه الإشراك باله وتفريطه
نكران وجود الله.
تم عدلاّ في كلمة الإخلاص، دون إفراط في إنبات الصفات الزائدة على الذات، أم تفريط في تعطيل الصفات، وليس في ذلك المسرح قسط
 صفات أم افعال ظلم بحق التوحيد وإمعات.

تم العدل في مسرح التكليف أن هلا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين" خارجاً عن إفراط التفويض وتفريط الإجبار والتفويض، فـ الاما عرف الها اله من الا

شبَّهه بخلقه ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده||(Y)
والعدل بالنسبة للمعاد، هو العود للحساب العدل والجزاء العدل، دون
 نهائية العذاب للخالدين الآبدين في النار، فالأول تسوية بين المـحسن والمسيء والآخر ظلم على المعنبين أن يعذبوا أكثر مما يستحقون الا تفريط نكرانه عن بكرته أو تقليل عن آي عدل هـارم الي فيه .

والعدل في الوحي الرابط بين الممبدأ والمعاد، هو حق الوحي والوحي
 شمولية الوحي لكافة المكلفين، أمن لا يستحقون منهم مع المستحقين، أو تفريط النكران لأهل الوحي أن الا خبر جاء ولا وحي نزلها! أم لا لا ينزل الوحي لبشر على بشر .
 إله إلا اله
(Y) المصدر VQ في كتاب التوحيد عن رسول اله (Y)

الفرقاذ في تفسير القرآن// الجزء السادس عشر
تم العدل في الشرعة الإلهية هو كما شرّع، دون إفراط أن تزاد على
 القائلين : يـجب على الإنسان اجتناب كل الطيبات والمبالغة في تعذيب

 شاملة دون حد ولا وحدود آم بحلود متخلِّفة عن حدود الهـ الهـ تم عدلاّ في الحياة الفردية والجماعية على ضوء الشرعة الإلهية دون
 من القسط والفضل والإحسـان، عدلاً في ذلك الإحسان دون إعسار ولا

تحريج
إذاً فالعدل المأمور به في ناحية الشرعة الإلهية يتم ويطم كل الأمور


 قامت السماوات والأرض، وقد جاءت بمشتقاتها في القرآن (YA) مرة وهذه

فالمبالغ في العبادة يعدل حتى إن كان هو الرسول

 وتعظيماً لساحته.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانعام، الآية: } 110 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة المائدة، الآية: A. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$


. (1)
نم يأتي دور الإحسان بعد العدل تحسيناً للعدل كأحسن منه فيما يصح على ضوء الوحي
والإحسان يعـم كافة المستحبات فعـلاّ والمكرووهات تركاً، وهمـا راجحان، وقد يكون واجباً كإحسان الداعية في الدعوة، فصـلاة الليل المستحبة على الجميع هي عليه واجبة، وكالقسط في اليتامى فلا يكفي

ومن الإحسان في عبادة اله، المفروض على الداعية رسولاً وإماماً
 كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكال|(r)


ومن نَمَّ (إْإن لم تكن تراه فإنه يراكله.
 الباب مفتوحاً لمن يريد النهوض بما فوق العدل الواجب علي عليه ليداوي جريحاً ويشفي قريحاً أو يكسب فضلاً . (1)

 تال: ...
(£) نور الثقلين r: WV ني معاني الاخبار بإسادناده إلى عمر بن هثمان التيمي القاضي تال: خرج أمر المؤمنين يا أمير المؤمنين في أي موضع؟ نقال: ني ترلد الإنصان والإحسان التفضل.

كـما قد يرتفع فوق العدل في تطبيق الراجـحات فوق الواجبات في التكاليف الشخصية والتعاملات الجماعية، فيشمل كل الحيويات في علاقات العبد بربه ويأسرته وبالجماعة المؤمنة وبالبشرية جمعاء، وبسائر الحيوانات والنباتات .
 فالعدل الواجب هو بالنسبة لني القربى أوجب، والإحسان فرضـاً أو ندباً هو بالنسبة لهم أحسن.

والإحسان كما العدل هو مئلثة الزوايا، بالنسبة للنفس إحساناً لجانحة وجارحة، وللغير، وبالنسبة للحق، فهو يحلِّق على كافة جنبات الحياة كما

 خصوص، هم - بطبيعة الحال - أقرب ذوي القربي، وهم الأئمة من آل الرسول حَقًّرُ . .
 (r)



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: YY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: الآي }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الحشر، الآية: V الآل }  \tag{r}\\
& \text { سورة النور، الآية: YY الآ } \\
& \text { سورة النساء، الآية: A. } \tag{0}
\end{align*}
$$


( ${ }^{(1)}$
والإيتاء لا يخص إعطاء المال، بل هو مطلق رد الحق مالاً وحالاً،


 والمنكر من بغى أهل البيت ودعى إلى غيرنا (Y) وهو وهو آداء إمام إما إلى إمام بعد - ${ }^{(r)}$



 ولكن المفرد على أية حال يبقى ملَّمُحاً بخصوص قربى الرسول هذه أوامر ثلانة متضامنة للمصلحية الإيجابية للكتلة المؤمنة فردياً
 هذه الثـلاث كما الأولى، تتحدث عن سياجات نـلانة للحفاظ على حُرَم المسلمين، فلا يصح تفسير بعضها بيعض
تأتي الفحشاء بصيغها سبعاً عدد أبواب الجحيم، كما الفاحشة ثلات
(1) سورة التوبة، الآية:
(Y) نور الثقلين r
 انَّةً . . .
 (0) سورة البقرة، الآية: "A.

عشرة والفواحش أربع، فهي أربع وعشرون، مصحوبة بما يدل على أنها





ومن نم فحشاء عقيدية حيث الفحشُاء لا تختص بالعملية وُوَلَا تَتْرَبُوا
 والإلحاد في الشه ونكران رسالات الها ويوم الشا، وأنحس الفحشاء الفاء، هي

 (r) ${ }^{(\mathrm{T}}$

تم المنكر هو ما ينگُر في الوسط الإنساني فطرياً وعقلياً وبأحرى في الوسط الإسلامي شرعياً، فهو أعم من الفـحشاء، وقد يتدرج الشيطان في


 خصوص الفحشاء أو البغي، من أدلة شموليته. ومن نم البغي هو أخص من المنكر، وأعم من وجه من الفحشاء ألاء، يختص بذكره بعد المنكر، لأنه من أنكر المنكر كما الفحشاء، فما ول

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة النساه، الآية: YY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: } 101  \tag{Y}\\
& \text { سورة النور، الآية: } 19 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة العنكبوت، الآية: } 0 \text { ع }
\end{align*}
$$

فحشاء بغياً، ولا كل بغي فحشاء، ويجتمعان في الفحشاء ذات بعدين، ذاتي الئي تجاوزآ عن الحد المتعود في النكران، وغيري تجاوزاً إلى الغير، فمما ظهر
 إذاً فكافة دركات العصيان في ثالوث الظلم بالنفس وبالغير ولير والظيلم بالحق، متجاوزة حلها وهي الكبيرة، أم غير متجاوزة هي الصغيرة، كل هذه

 أمَّاهيه، كل هذه بكل دركاتها مشمولة لكل هذه دونما دلما إيقاء! كما أن كل طاعة صغيرة أو كبيرة بكل درجاتها في مئلث النفس والغير والحق مشـمولة


 عن هُوَّات الضهلالات الجارفة العامدة أو المجازفة.


 كما يرضاه، دون العهود الفطرية والعقلية والشرعية الإلهية مما لم يعاهدها

 واجب كما يعاهد اللَّ على نفسه في التماس حاجة، أو يعاهد الناسَ فيما يباح أم مو راجح
(1) فالنسبة بين الفحشاء والمنكر حموم مطلق كما يينه ويين البغي، نم النسبة يين الفعشاء والبغي

ومن أبرز العهد المعاهَد عليه عهد الشرعةِ الإلهية كاللذين بايعوا الرسول

 - التي عا
 حق اله، وكانت تلك المعاهدة الايمانية فرضاً من اله. ولماذا وَّهَدتُّرْهِ إطلاقآ دون اعاهدتم الهَه؟ لأنها تعني فيما عنت
 الناس، فإن الإسلام مُشلٌّد غير مسامح في الوفاء بالعهود المشُروعة، لأنها قاعدة الثقة وضابطة الطمأنينة بين الناس، وبدونها ينفرط عقد الجماعة، وإذا
 ميثاق الأخوة الإيمانية.

 أكانت الأيمان المؤكدة لما عاهدتم عليه اله أم سواه، ولكا الهن عهد الها اله المؤكد الهد بالأيمان المؤكدة، هو القمة العالية من العهود المفروضة المانـ وإذا كان مطلق العهد وحتى مع الكافر واجب الوفاء فيما هو مسموح'

 بأَشَدِّه، ولذلك ترى النواهي تترى على ناقضه بأمثال مائلة: (1) اللر المنور \&: 1YQ - أخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن مزيدة بن جابر في الآية قال: نزلت في يعة النبي
 تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام.



ولأن عهد الرسالة يحلِّق على كافة بنودها ومن أهمها الخلافة بعدها الائها للكلك ترى الصديقة الكبرى تستدل بالآية فيها في خطبتها الاحتيا ونجا أبي بكر في مسجد النبي
 تغزل الشَّعر فإذا غزلته نقضته نم عادت (1) تنقض ما غلا غزلت أنكاثاً، فتلات




 للغزل، وهي على أية حال أنقاض الغزل بعد النسج بما نكثت. فكل جزئية من جزئيات ذلك التشبيه المليح تشي بالتحقير والترذيل بكل

 تاركة له منكوثة محلولة .

ولقد كان جمع من الناقضين يبرٌرون موقفهم في نقضهـم بأن محمداً


 نتض العهد نضرب لهم مبلاً.

والذين معه قلة طفيفة، بينما قريش ثُلة كثيفة، فليس من العقل الحازم ترك ثلة إلى قلة فينهاهم مرة تلو الأخرى:
 الدخَل هو الغش والدغَل، فالأيمان الدخَّل هي المزيجة الدخيلة بالمكيدة.

 زخرفات الحياة الدنيا، فالآخرة خير وأبقى.

فذلك الإيمان المعاهد المُوْنَق بالأيمان، إيمان مصلحي تجاري خاوِ،
 الأحوال تعرف جواهر الرجاله! فتألب على الحق أم تصلُّب فيه.




صالحة، واللا فلماذا ينقضّ بتلكم الدوائر المحلِّقة على كتلة الإيمان(1) ".
 يقول: لما سلموا على علي


 صاحباه ثم قال : قم يا أبا ذر فسلم على ملم


 امة فقال: ويحك يا زيد وما أربى أن يكون واله أزكى من أمتكم إنما يلوكم اله به يعني

علياً . .

تمم الآية في نطاق أشـمل تشـمل نقض العهـود الـدولية تحـت ستار الـمصلحيات، فالإسلام لا يقر أمثال هذه المبرِّرات ذريعة لنقض العهود والغش فيها والدخل بينكم، إلا إذا كانت معاهدة لا يتعهلهاها ويقرها الإسلام، فإنها باطلة من أصلها، وعلى الخاطئ البيان كيلا يحسب بحساب الإسلا فالنص هنا يجتث جذور هذه المصلحيات الفاسدة الكاسدلة، وبعد التنبيه بأن مئل هذه الحالة الرديئة هي بلوى إلهية، يكل أمر الخلافات الناشبة بين كل الجماعا
 والغشاوات عن كل البينات، نم العقائد والأعمال المتخلفة تظهر بحقائقها المستورة يوم الدنيا، ليوم الدين، وهي هي جزاوْهم وما ربك بظلام للعبيد. والبهه قد تعني بالأمر والنهي منه تعالى والنقض منكمب، بلوى للَّتيين هنا ويوم الدين، وقد تعم - على هامشهـما - قلة المؤمنين وكثرة الكافرين،
 يشملها، أم إنه راجع إلى كلٍ على البدل وقدمت الذكورة لتقدم الذكر .
 بالبيان أحرى، والوحدة أثمر وأنمى، فهـلا يستطيع الله أن يجعلهـم أمة واحدة؟ يقول:


(لو)" توحي باستحالة هذه المشيئة المسيّة. و"اكمب" هم عامة المكلفين، فإن هذه المشيئة صـدّ عن ظهور الاستعدادات، وسدٌ عن مظاهر الثغغرات
= القرآن.

بمختلف البليات، وتجميد لشتات الطاقات، وتسوية بين المحسنين والمسيئين، وكل هذه خلاف حكمة رب العالمين.







 تسييراً على إضـلالهم، فما الهـلى والضـلال الإلهيان همـا البدائيان، فإن الحالة البادئة ليست إلا الهلى، فطرية وعقلية وشرعية، ثم الثانية هي الإلهية جزاء وفاقاً.

فالبشرية رغم أنها أمة واحدة فطرياً، ولكنها أمم مختلفة واقعياً تخلفاً
 مهما كانت هنالك دركات وهنا درجات.



فمن مـخلفات ذلك الدخَل الدغل أن (تزلَّ قدمه" لكـم بعد تبوتها إذ

سورة محمد، الآية: الآية: P.




- (1)





تماماً، وثانيهما نفس السوء تماماً وهو وعَذَابُ عَظِبِّهِ

: تَعْلَمُون





نرى أنه دخلت في الإسلام جموع كثيرة بسببب مـا رأوا من وفاء للمسلمين بعهودهم، فكان المكسب في الوفاء أضخم وأتم من بعض الخسارات الوقتية التي نشأت عن تمسكهم بعهودهم المعابة أو الخاطثة. ولقد ترك القرآن في النفوس ذلك الطابع الإسلامي السامي من الالتزام بالعهود، لحد يسميها عهل اله، ويسمي نتيجة الوفاء به (ما عند الشها):
(1) سورة آل عمران، الآية: vr.

:


 فناء أمام ذلك البقاء.
ضابطة عامة تستغرق كل مـا عندنا نفادآ، وما عند الله بقاة دونـما
 اله من الجنة ونعيمها باق بأهلها لا يزول، ومما عندنا العذاب على ما علا عندنا من أسبابه فهو ينفد مهـما كان خلوداً أبدياً! بل وكذلك خير ما عندنا لولا رحمة اله وفضله وعطائه غير الممجذوذ، حيث يستمر بخيراتنا استطارة لها إلى يوم القيامة وإلى غير النهاية .


 فقد يجزى المحسن الصابر بكل حسناته، فجزاؤه إذا درجات، ولكنه يجزى بأحسن أعماله فجزاؤه كله بأحسن درجات، أم يجزى بأحسن ولهـ ولكنه على قدره فهو مما ينفد، ولكنه جزاء بالأحسن من أحسن أعماله فهو باق


وليس هنالك إلغاء في جزاء الحسن من الأعمال، بل الحسن يجزى به


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: 4Y. } \\
& \text { (Y) سورة التوبة، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) سورة الزمر، الآية: •1 (Y) }
\end{aligned}
$$

وليس الصابرون فحسب هم مخصوصون بهله الكرامة الغالية، بل هي
جزاء كل من عمل صالداً :


قاعدة مطردة في كافة الصالحات للصالحين والصالحات، وإذ والَّبَسَ
 أية فوارق من جنس أم جنسيات، فالذكر والأنتى متساويان في قاعدة العمل وفائدته العائدة .

وو(َكِلِحَا) منا مو الصالح لحياة طيبة حيث يخلِّفها فتخلُفه برحمة اله وبركاته شريطةً الإيمان، وتلك هي من مظاهر الصالـحات في هـا هـه النشأة









$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النجم، الآية: } \\
& \text { سورة النجم، الآيات: (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) سورة فافر، الآية: } 01 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$







(0)

وسداسية النصرة هذه هي الحياة الطيبة الإيمانية التي يخلِّفها العمل
 للآخرة! بجناحي علم الإيمان وقدرته القاهرة المشيرة إليهما الآيات الست.

وهنالك يتهلم صرح الضاللة الجاهلية من حرمان المرأة من كل مزية
 والآخرة هو عمل الصالحات على قاعدة الإيمان، أيآ كان العامل، ذكراً آ الا
 الإيمان وعمله الصالح، دون أية شريطة أخرى تكمل هذه الحياة أم تنقصها.
سورة يونس، الآيات: 7Y-7£.





$$
\begin{align*}
& \text { سورة إيراميم، الآية: PV }  \tag{r}\\
& \text { سورة الروم، الآبة: V }  \tag{}\\
& \text { سورة المجادلة، الآية: YY. } \tag{0}
\end{align*}
$$

وهذه الحياة تفارق سائر الحياة لسائر الأحياء الذين فارقوا الإيمان وعمل الصالحات، بل هي حياة جديدة تستمر معه من هنا إلى البرزخ والِّى القيامة الكبرى بصورة أزكى وأنمى، فحياته السابقة إذاً لا تحسب حياة بل


 (r)

وهذه الحياة الطيبة هي التي يتطلبها عباد اله الصالحون ليل نهار:
 يعنون حياة حسنة، ودنياها مي التي تحضٍر لآخراها .

وإنما يتقدم صالح العمل هنا على صالح الإيمان تأثيراً عشيراً للمؤمنين أن العمل هو الغاية القصوى من الإيمان، كما العلم ذريعة العمل، فالعلم والإيمان هما ذريعتان اثنتان لهالح العمل .

تم نرى الإيمان يتقدم على عمل الصالحات في سائر القرآن، حيث الإيمان هو عمل القلب، وهو متقدم على عمل القالب، وهو أم الأعمال



إذاً فالإيمان وعمل الصالحات جناحان اثنان للطائر القدسي الإنساني


إلى بغيته من خلقه، كل يؤيد الآخر ويزيده رقياً وكمالاّ، وقاعدة العمل


 والمنال، فالاتصـال باله، والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضـاه - وفيها طمأنة القلب - ذلك يكفي تطييباً للحياة مهمما اعترضتها والا حرمانانات مادية واصطدامات في هذه السبيل المليئة بالأشلاء والدماء. وهذه الحياة الطيبة إضـافة إلى أنها لا تنقص من أحسن الأجر الأهر في الأخرى، تزيده حسناً على حسن لأنها ذريعتها وطريقتها المثلى ثم الجزاء بأحسن ما كانوا يعملون يلمح إلى عفوةٍ عن السيئات، وزيادة في اللدرجات، فلا يجزى - إذاً - بالسيئات، ولا بال بالحسنات علات على قلرهنا
 سيئاتهم حسنات كما يبدل حسناتهم بأحسنها فيجزيهم - إذاً - بأحسن ما وا كانوا يعملون، ومن ذلك رزقهم في اللجنة بغير حساب : وُوَمَنْ عَمِلَ حَلِّلِّا
 حِسَابِ(1) . لا حساب لسيئاتهم فإن قاعدة حياتهـم هي العمل الصـالح


شئت من خير يقبل منك|"(Y)







وليست هـه الـحياة الطيبة هي - فقط - روح الإيمان، فإنها تتبنى



الثابت.
وعلى الجملة تصبح حياته الدنيا نموذجة صـادقة عن الحياة الأخرى،







 قرأتلا تعني بداية القراءة، كما : إذا سافرت فخذ زادك معك؟ ا'م تعنيهما حيث القارئ بحاجة إلى الاستعاذة بعد ختام القراءة حفاظا على ما تلقَّى، كما يحتاج إليها في بدايتها لكي يتلقى معانيها كما هيه، دون وسوسة شيطانية.

أم آن هذه الاستعاذة تحلق على قارى القرآن حين القراءة كما في البداية
 حقها وواقعها أن تستعيذ بقلبك، تفريغاً له عن الشيطان وكل الشيطنات،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفجر، الآية: ع₹. } \\
& \text { (Y) سورة الشورى، الآية: } \\
& \text { (r) سورة الإسراه، الآية: }
\end{aligned}
$$

ففروغاً لتجلى وحي القرآن ا(فقارئ القرآن يحتاج إلى ثلاثة آشياء قلب خاشع
وبدن فارغ وموضع خال، فإذا خشع له قلبه فر منه الشيطان|"(1) "
 - لما تقرأ القرآنه . . وهذا يعم حالة القراءة كلها مـها منذ البداية حتى النهاية،

دون اختصاص بنهاية أم بداية .
وهنا الاستعاذة بالقلب وسائر الأحوال الباطنية والظامرية فيما سوى


 وكل كيانك أولاً وآخراً وفيما بينهما .
استعذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يحول دون قراءتك، أو التأمل فيما



 بك أي شيطان من إنس أو جان عن الأنس به طول حياتك. ولتعرف أن أعداء القرآن أكثرهم عدداً، وأعظمهـم في صنوفهـم مدادآ،


وما الاستعاذة اللفظية إلا حاكية عن ذلك، فإذا استعاذ القلب استعاذ اللقارئ بجملته، ومن الجملة الظاهرة الحاكية عن الاستعاذة القلبية هي

فالاستعاذة في بداية القراءة تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب الله، وتطهير له من الوساوس والهواجس، واتجاه بكل المشاعر إلى اله خالصة مخلصة، لا يشغلها شاغل من الشيطان.
تم هي قلبياً على طول خط القراءة خـمـان لسـلامة التفهـم وسلاللة التصليق، ومن ثم ضمان لدائب الأثر على أثر القراءة، فيعيش القارئ - إذاً - ولا سلطان عليه من شيطان مهما وسوس له فإن ملته باله تعصـمه عن الانسياق معه والانقياد إليه.

هنا المأمور بالاستعاذة أولاَ هو الرسول الأبدال وأحرى لهـم وأولى لمكان عصمته دونهم، فهو - إذاً - يستزيد عصـمة ومم يعتصمون دون عصـمة، ولكنه ليس يستعيذ - فقط - لنفسه، بل

 الرسل إلا هدى الناس، وما الإلقاء فيها إلا إلغاء تأثير دعواتهم فيلغي الش ذلك الإلقاء نم يحكم الشا آياته.
ولقد أمر الرسول أن يعوذ برب الفلق وبرب الناس، لكي يفلق ما يغلقه
الشيطان على الناس .
وترى ما هي صيغة الاستعاذة اللفظية؟ المستفادة من هله الآية : أستعيل باله من الشيطان الرجيم
ولأن الاستعاذة هي طلب العوذ فقد يصح (أعوذ باله من الشيطان

سورة الحج، الآية: or.

 الدر المتور ع: . با - أخرج ابن أبي شيبة واليهفي في ستنه عن جير بن مطعم انه =

الفرقاذ في تفسير القرآن// الجزء السادس عشر

 وهل الاستعـاذة واجبة للقراءة للأمر بها في الآية، أم واجبة على

الإطلاق لأمر المعوذتين؟
لا! إنما هي راجححة للقراءة حيث القراءة في نفسها غير واجبة - إلا قدر الواجب من المعرفة - فكيف تجب لها الاستعاذة، وبأحرى في غير
 الشيطان، أو يعني الأمر بالاستعاذة إيجابياً أنها - ولا سيما قلبياً - هي شرط صحة القراءة، نم ولا منافاة بين ندب القراءة ووجوب الاستع الا
 الواجبة هي القلبية قدر المستطاع، فلأن مهبط القرآن لساناً وسممعاً وقلباً وعملا"، يتطلب نزاهة من التيطان، فاستعل باله من من الشيطان الشان الرجيم قبل
 قراءتك من هواجسه، واستعذ بينهما لثلا يداخلك فلك في هذا البين، والاستعاذة القلبية في هذه الثلاث هي لزام سلامة القراءة، وهي باللسان ألدا وابِ البداية وحدب النهاية.

فلتعش الاستعاذة في قراءتك منشورَ ولاية ربك، لتعيش في ظلالهما القرآن بقلبك وقالبك.
=






ولتعارض كل شيطان - من إنس أو جان يمنعك عن الـقرآن - بكل طاقاتك وإمكانياتك كفاحاً صـارماً بالأسلحة المضانـادة المـناسبة لـمصائد الشيطان ومكائده . إننا ما أمرنا بالاستعاذة من الشيطان في أية عبادة أم قراءة إلا القرآنه لأنه الشامل لكل وظائف الولاية الإلهية، فالاستعاذة عند قراءته تحلق الوان على

النيطان الرجيم؟ ل:



 وهنا نعرف أنها ليست فقط لفظة تقال والقلب خاوِ، فالإيمان بالله والتوكا فلان الان



 الإمكان، نم التوكل ضـمان لبقاء الإيمان وتكامله الان وليس سلطانه أية وسوسة منه تحمل المؤمن على لمـم أم يزيد، بل هو






العاصي ليس من أهل الجحيم، فليست الغواية بسلطانه إلًّا خروجاً عن سلطان الرحمن إلى سلطان الشيطان بزوال الإيمان.

إذاً (افليس له أن يزيلهم عن الولاية (الإلهية) فأما الذنوب وأثباه ذلك
 ولا يسلط على دينه||(Y): قضاءً عليه أم نيلاً منه تركاً له إلى دين الشيطان، ومهما أخطأ المؤمن بوسوسته ليس ليستسلم لـ له متولياً له ولاية المحبة أم


(r) يُتْهِرُونَ

وكما أن مس الشيطان مس للروح، كذلك التذكر الذي يطرده دحراً هو
 كما بقلبه وسائر أركانه، فالأصل هو القلب نـم القالبا الحاكي عنهما، استعاذة مثلثة الزوايا، قاعدتها القلب، وعان وعمودها القالب وإذاعتها اللسان واله خير مستعاذ به ومستعان.

هذا ولكن حذار حذار من خطوات الشيطان حيث يخطو من الصغغائر
 يعيشوا الاستعاذة باله من الشيطان الرجيم بكل طاقاتهم وإمكانياتهم متوكلين في كل ذلك على اله.




 سورة الأعراف، الآيتان: Y•Y، Y•Y
$\qquad$
 توليه قبل الإشراك به، فكل دركة من دركات تولِّيه حركة إلى دركة من
 الضـلال، كما اختلف سلطان عن سلطان، حيث الأول خطوة إلى الثاني،

كما ودوامة السيئات خطوات إلى تولّيه.


 والأولى مقدمة على الثانية حيث الإشراك باله ليس إلا بسبب الشيطان. تم الشيطان تعم كافة شياطين الجن والإنس ، فإن الاسم الخاص لزعيم

 ويستسلمون له بشهواتهم ونزواتهم حتى يشركوا باله، وعوذاً باله.



 العظيم ومي آية رسولية، أم آية رسالية كالآيات القرآنية وكل منها آية في



 اللدن مم باله مشركون بـلط على البدانهم وعلى أديانهم. فإن أشرك بالثيطان يعني بسبي، وأشرك باله يعني اششرك غيره بب نهذه للتعلية وتلك للمبية.

بعلين رسولياً ورسالياّ، ولسائر المرسلين آية ذات بعد واحد هي الرسولية الدالة على الرسالة.




- (1)

 خالدة على مر الزمن، مكان آية الرسالات السابقة كلها وهي الآيات البصرية اللان





重
(7)


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة النحل، الآية: 1.1 } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآلية: 1-7 (Y) }
\end{aligned}
$$

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

الرسول محمد - وهم العالمون أجمعون منذ رسالته إلى يوم الدين - إلا آية
 وغربت، وهي القرآن العظيم.
 تعدوا أربعاً وليست هي مكية، ولا آن الممشركين يعرفونها، فإن معرفتها بحاجة إلى سبر في أغوار القرآن، وعيشة دائبة في جو الوحي، بل هل هي بذلك الك الحصر والتأكيد الشامل لكامل الرسالة بأسرها الـا لأنهم لم يعتبروا آية القرآن آية رسولية، ومدعي الرسالة دون أية آية مو بطبيعة اللحال مفتر في كل ما
 وانحصرت فيها دون حصر شامل لكل ما يفعل أو يقول إلا ناسخة الآيات.


 إياهم دون قصور، هم أتباع وهوامش الضـلالة. إن المشركين لا يدركون مسؤولية هذه الشرعة الأخيرة والكتاب الأخير

 رسولية مكان آية أخرى انتهى أجلها واستنفدت أغراضهها، آلية أخيرة ألانهي الصـالحة للحالة الجديدة، وكافة الأنسال المتجلددة إلى يوم القيامة، إذا

. يَعْمَوْنَ
والآية في تفسير شـمولي على هـامش الآية اللقرآن، تشـمـل الآيات

الناسخة(1) التي تدفع الناكرين لوحي القرآن على اعتراض : ما ذلك التناقض

 المصلحة الوقتية، وسائر القرآن مو أكثريته المطلقة حيث الناسخ ليس إلا آيات اربع ا'م تزيد.


الضيمير المذكر في وأَزَلَّرَ



الذين هم دون المؤمنين
وترى كيف تككون آية ناسخة مزعزعة لفريق من الـمؤمـنين بشـرى



 النظير عن كل بشير ونذير

ثم الصيغة الصالحة للنسخ : (وإذأ بدلنا حكماً مكان حكمب" حيث النسبة


 اله عليهم نقال تل لهم يا محمد: نزله . . يعني جبرئيل.


وهذه الأربع تقول إن (اروح القدس" منفصل عن الرسول في الككون، مهما اتصل به في الكيان لإبلاغ الوحي المفصل، فهو ملك الورحي المو المعبر


 و"روح القدس" إضـافياً دون هالروح القدس" وصفياً، يبرهن آن جبريل

 الأرواح، فليكن الملك الحامل لوحيه روح الأرواح، أرواح نلاث في ألاعلى

 فروح القدس مي روح الطهارة ولها مصاديق ثنلائة: روح القدس الملائكي وهو جبريل، وروح القدس الوحي وهو القرآن، وروح القدس الرساللي

و(انزلهه) قد تعم أرواح القدس الثـلاث إلا روح القدس فإنها منزّلة لا
سورة الشعراه، الآيتان: بها،، 19ع .
 قال : إن الش تبارك ونعالى خلق روح الثقدس فلم يخلق خلقاً أقرب إليه منها وليست باكرم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: AV. }  \tag{1}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: • } 11 \\
& \text {.IV Wورة مريم، الآية الآيان }  \tag{£}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: } 9 \text { الآي } \tag{0}
\end{align*}
$$



 المفصّل كذلك لولا قابلية وجاذبية قلب الرسول لذلك الو الوحي لم ينزله جبريل من ربك بالحق
فقد نزل روحَ القدس القرآن، روحُ القدس جبريل فاعلياً على روح القدس الرسول قابلياً، فاجتمعت - إذاً - أرواح القدس الثبلاث في وحي




بالحق"
 بالحق"؟ إنه بطبيعة الحال لا يقول إلا مقاللة الرب دون تحويل حتى في قوله (اقل" فضلا" عما سواه، و"امن ربك" بديل (من اللها) للتدليل على بالغ الرحمة
 يعم - في توسعة على الأبدال - كافة المخاطَبين بالقرآن، أجل وإنه مسرح


(1)

 وصادراً ومحطة دون أية ريبة.
(1) سورة الانيبياء، الآية: l•v.

 إليه ليلة المعراج دون أي وسيط ملائكي وسواه! كلا
 فلو أوحي إليه دون وسيط للخيّل إلى بسطاء الإيمان أَّنَ فوقهم معهر - الأنم إله، كما قالوا في المسيح بكثير وأقوى من هذه الولادة بسائر الآيات لوليدها وسائر رجالات الوحي صحيح أن المؤمنين لم يكونوا ليروا روح القدس، ولكن إلخا إنبار الصادق الأمين أنه نزله روح القدس يكفيهم تصـديقاً لهذا الواقع المكرورو طيلة الرسالة، وكما صدقوا رسالته من ذي قبل

 القلوب والعقول، ومن آمن به حيث يزداده ذلك التنزل تدريجياً إيمانآ على إيمان، وأنه ليس وحياً لفترة قصيرة قاصرة، وإنما هو أجوال أجزاء متلاحقة لِصققَ

 المؤمن الآتي بعده لا يجد سبيلاً لتثيت الإيمان فضهلاً عن بدايته.
 يهتدون على نجومه المتواترة المتقاطرة، فلو أنزل دفعة واحدة كان عبئاً عليهم بل وعلى المؤمنين أيضاًا .

 المتكاملين في الإيمان، تسليماً له خالصـاً دونما آية شائبة.

فـ (الممسلمين" هنا تعمر مئلث الإسلام، الإيمان وقبل الإيمان وبعد الإيمان في تكامله، ففي أهل نزول القرآن آية معجزة أخيرة، وفي تنزله

 المصلحة، لصالح المؤمنين والمسلمين، ذوداً عن التبنِي لها أو الإشراك اك به في سواه، وعن خمول الإيمان أم زواله بـخمول الآية المععجزة أم زوالها الـا بزوال الرسول.








$$
\text { (1) سورة الرحمن، الآلية: } 1 \times .
$$

(Y) مورة النساء، الآية: (Y)

تيل إنه سلمان الفارسي كها في اللدر المتور الخرجه ابن جرير وابن المنلر وابن أبي حاتم من (r)




 الحاكم وصححهر واليهقي في شعب الإيمان من ابن عباس . وتل مو مقيس كان الني
 وتبة بن ريعة، وتيل جرباً انه كان يعلم خديجة ومي تعلم يحمداً .

فارسي آم رومي، وهو لم يتقن بعلُ اللسان العربي، فكيف يعلّم محمداً العربي هذا العربيَّ المبين الذي يعجز عن الإتيان بمثله العالمون
 متضلع قاطع كمحمد فكيف يؤمن بتلميذه ولا يدعيه هو لنفسه، أم كيف يعلم هذا العربي المبين؟ هنا القرآن يترك هذه المشاكل وأضرابها في هذه الفرية، مـارحاً في




 اللذي لسانه أعجمي ليس بإمكانه أن يعلّم ذلك العربي المبين، وهو القمّا القمة
 عكَكِّقُ لا كسائر العربية حتى يتمكن الأعجمي المتضلع من تعليمه، أم
 فأين - إذاً - الأعجمي وهذا اللسان العربي المبين؟
ومن أعجب العُجاب أن هؤلاء اللبعة المتردد بينهم الذي يلحلون إلئهي إليه كلهم عبيد أعجميون، كانوا يتعلمون عند الرسول طغيان الإشرالك ألحدوا إليه هذا العربي المبين، فأين الثرى والثريا، وأين الأعجمي القُحُ من عربي مبين؟
ولماذا هذه الدركة النازلة من حماقة الفرية على رسول القرآن، وهـم

 نخوتهم القومية لا يرتضون تقديم أعجمي على عربي في اللغة؟

هكذا يريد اله أن يفضحهم فيما بينهم وعلى مر الزمن، إنهم يلحدون القرآن إلى عبد أعجمي، وهم على نخوتهـم وضنـا عن أن يأتوا بسورة من مثله.

فاليوم وبعدما تقدمت البشرية في فنون الفصاحة وأذواق البلاغة لم تأت بما يسامي القرآن في آية منه وأن في لفظه فضلاٌ عن معناه، وحتى الماديين
 يطعنوا في هذا القرآن في مؤتمر المستشرقين عام عا90 الا كانت دعواهم أنه
 من عمل جموع كبيرة، صرفوا طاقات كثيرة في نضلده ونظمه، وأنه لا يمكن تأليفه في الجزيرة العربية القاحلة الجاهلة! فيا لحماقى الطغيان العرب، والناكرين لهذه الرسالة السامية، من حمق في عمقهم، وَخنق وحَنق في حلوقهم، أن يخرج منها تلك الفرية الفرية الفاضهحة
 علّهم كانوا يلحدلون المعاني القرآنية إلى أعجمي والألفاظ لمحمد نفسه،

 والتعليم يعمهما حيث يُتعلم اللسان كما يُتعلم معاني اللسان تم الأعجمية راجعة إلى الألفاظ دون المعاني، فإنه لسان أعجمي ولغة أعجمية دون معان أعجمية، فما لم تلفظ المعاني بلغة فليست هي لا أعجمية ولا عربية، بل هي معان مدلولة بأية لغة كانت. إذاً فعكس الصـورة أحرى بالشبهة أن التعليم كان في الألفاظ دون

المعاني، فالمعاني - إذاً - من مسمد والألفاظ من غلام أعجمي، وهنا

 هي أرقى من ألفاظه، فالـعارف بها هو أعرف بألفاظه وهو عيربي وذا واك الك
 الجواب حسماً لمادة الكل! فهم - إذاً - في أضل الضـلال في فريتهم العقيمة الحمقاء، وهذه سنة

الهه الدائبة:

 بأحرى لنقضها، بل ويضلهم عن شبهات مريبة غامضة فيها، عن ترها

وفي الآخرة بما كانوا يكسبون.

: آكَ
أترى المفتري الكذب على الله مو الرسول المؤمن بآيات الله، المتميلة



فهل الحبيب يفتري الكذبب على حبيبه نم العدو يصـَّقَ فيه ويصدِّقه؟


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

فالرسول المؤمن باله وآياته، اللذي عُرِف منه الصدق مع الخلق قبل رسالته
 صدقه واضحة، وكيف يفتري على اله في كتاب يستحيل كونه من عند غير اله، ولماذا يفتري على اله وهو المؤمن بآيات الله، فهل الكافرون بآياته

 للرسالات الإلهية؟ وكيف بإمكان المفتري أن يأتي بآية إلهية قاطعة الدلالة فهو يسامي الله في إتيان آية؟

وكيف بالإمكان أن هكذا مفترِ ينسب ما أتى به إلى الهل إن كان يريد مساً بكرامة الله، ولا يلَّعيه لنفسه حتى يظهر مساماته له؟!

وَكَن
 وذلك الكفر الماحق هو أكفر الكفر وأسفل دركاته، وهو المضلِّل
 للمفتري على اله قد تلمح أن منهم من كفر باله من بعد إيمانه لكي تضلِّلِ



 الفطام صـادق أمين مستسلم لرب العالمين، فهل إذا وصل إلى القمة الرسالية
(1) سورة النحل، الآية: 1•1.

يفتري على اله الذي أرسله؟ والمؤمن الساذج ليس ليكذب على الش(1)

 إذا كانت النفس أنفس من إظهار الإيمان.

 أصحاب رسول اله

بالإيمان(r)
الدر المنور ع: آ| آ - أخرج الخرائطي في مساوي الأنحلاق وابن عساكر في تاريخه عن



المؤمن الكذب على الش .







 إلى آخر الليل ومن لم تكن به توة فليلمب في أول الليل اليل فإذا سمعتم بي تد است استقرت بي الآرض







والاستنناء هنا ليس إلا عن ظاهر الكفر فإن باطنه لا يكره عليه.
وهل يجوز ترك إظهار الكفر عند التقية النفسية؟ الآية إنما تصد العلاب الأليم عمن اتقى، فبطبيعة الحال لمن صمد على على ظاهر الإيمان كباطنه، ولا

 ظاهر الإيمان وأنفع لكتلة الإيمان، فهنا التقية تقتضي تقديم النفس على

ظاهر الإيمان (r)
وعلى أية حال في دوران الأمر هكذا ليس عليه اختيار القتل على



 سب النبي قال : شر ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلمتهم بخير قال : كيف تجد قلبك؟ قال : مطال مطئن




 بالحق فهنيناً له.



 اله ما

 لعلى دين محمدولم يقل فلا تتبرؤوا مني، نقال له السائل : أرايت إن اختار المّتل دونا البراءة؟=
 المشرق المشرٌف، وقد ينص القرآن فصة إيمان السحرة وإكرامهـم


الموقف خطير خطير، والتقية كانت تقتضي التضحية.



 الخلفاء الثلاثة بعد أمره هِ فإن كان تائباً - ولم يؤتر عنه - فلماذا القتل، وإلّا فلماذا العفو عنه تقديماً لاستجارة هؤلاء على غضب الها مطلقان لا يقيَّدان بتوبة! .
 الكفر بعد الإيمان هو مئار الشرح بالكفر لصدور كافرة أم ضـعيفة الإيمان،

 والإكراه على لفظة الكفر قد يكون توعيداً بالقتل، نفسه أو من هو
 المحرم، أم أخذ ماله وسائر ما لا يجوز الإقدام عليه من ترك والـو واجب أم فعل ألم



ومهـما صـدق الإكراه في كلٍ من هـذه وأشبامها، ولكنه لا يصدق في

 المنككرات التي لا يتحملها المؤمن كالزنا واللواط، نم الذي هو أرخص من نفس وأضرابها - لا رخصة في كلمة الكفر، ولا بد من من رعاية الأهم على أية حال. ولأن الضرورات تقدر بقدرها لا تجوز كلمة الكفر فيما تجوز إلًّا قدر الضهرورة المكرهة، فلو أكره على إحدى كلمات كافرة لا تا تجوز إلَّا الأخف كفرآ، وبنية التورية.
وقد ينقسم الإكراه في حكمه إلى الأحكام الـخمسة: إيجاباً لـما أكره


 الإيمان على النفس، لذلك رُخِّصت التقية واعتبر المضسحي بنفسه صـادعاً بالحق فهنيئاً له.

فلو أكره قائد إسلامي على كلمة الكففر حرمت عليه التقية لأنه بذلك يشرح بالكفر صدلوراً، ولو أكره مسلم بسيط عليها، وبحيث لا لا يطلع عليها
 وفي رجاحة أحدهما فهو بين رخصة التقية والصدلع بالحق فهينيئاً له .中和






: الْتَكِمْرُن



- الْكَعْلُونَ

قلوب مقلوبة عن الفقه، وأسماع مصدودة عن سمع الإنسان، وأبصار مغشُية عن إيصاره، فهم إذاً في عقلية حيوانية بل هم أضل وأُلْكَكَ هُمُ
.
: (4)

 يُحرقون بنارهم وهم أخف منهم خساراً وبواراً.

 فهنا ضَفَّة الإيمان وصفته مهاجرةً في الها وافتناناً ومجاهدة وصبراً له




(1) سورة الأمران، الآية: IVQ .

وأين ضَفَّة من خَفَّة وصِفة من صِفة؟! .
ولقد أبى بعض المؤمنين أن يظهروا الكفر بألسنتهم مؤُرين الموت على
 موضع الحفة حتى تموت، كما صنع زوجها أبو ياسر .

وقد كان بلال يفعل به المشركون الأفاعيل حتى ليضعون الصشخرة العظيمة على صدره في شدة الحر حتى يلفظ بكلمة الشرك وهو يقول: أحد أحد، ويقول: واله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم لقلتها! وفي هذه المي المها المهاجرة




 تكن مشكورة، حيث الأفضل كان هو تقديم الأفضل، ليرى أعداء اله صممود المؤمنين باله في سبيل الهه، والطرق إلى الهل بعدد أنفاس الخلائق . أو آنه من اتقى وقاية لنفوس جموع من المسلمين، فلو كانت فقط نفسه (1) ومن مؤلاء من يذكر الحانظ في ترجمة عبد اله بن حذيفة - أحد الصحابة - أنه أسرته الروم فجاؤوا به إلى ملكهم فقال له تنصر وأنا أشركك في ملكي ولكي وأزوجك بن بنتي فقال له لو أهطيتني





 شعرة ني جسدي نفس تعذب مذا العذاب في اله

لم يتق، ولكنها نفوس طابت وطهرت وفي هدرها هدر لقوة إسلامية كبيرة،
وهذا جمع بين الأمرين(1)

شرحوا بالكفر صدرآ، والمغفرة والرحمة للذين صمدوا على الإيمان؟






فالنفس الناسية نفسها يوم اللنيا، الذاكرة لمتعلقاتها، الهائمة فيها، تذكر نفسها يوم الأخرى، وتنسى ما سوامها، وكذلك النفوس المؤمونة،


تستحقها
ومذه رواية ثانية بالنسبة لهذا الصشابي الكيرير أنه سجنه ومنع منه الطعام والثراب ألياماً نم
 حل لي ولكن لم اكن لآشتمك في فقال له الملك فقبل رأسي وأنا أطلك فقال تطلق مال معي جميع أسارى المسلمين فقال: نعم فقبل رأسه فأطلق معه جميع أسارى المسلمين عندا فلم فلما
 فقبل رأسها (ذكره ابن كثير في التفسير).




 وسع الشا ملهم في أرزاتهم حتى طغوا فاستختوا الحجبارة نعمدوا إلى النقي وصنعوا منه =


 خير أو شر، فالأعمال هي بنفسها جزاء أصحابها الاها، وهي حاضـرة كما



 الآخرون مؤمنون وكافرون هم مرتهنون بأعمالهم.

 نقصاً عن الثواب أو زيادة في العقاب، اللهم إلا زيادة الثواب فضـلاّ، وحطاً عن العقاب نفلاً .

=
 مذامبهم نجعلوا يغسلونه وما ياكلونه وفي تفسير العياشي منه إنـي أنهم توم من بني إسرائلـ
سورة آل عمران، الآية: •ب.




















任






 تحذيرة خطيرة عن كفران نعمة الله بعدما بُذلِلت، وتكذيب آية الله بعدما


.
ففيما سبق حذر الكافرون بأليم العذاب في الآخرة، وهنا العذاب في

 نعرف طول التاريخ الرسالي مادقة على مكة المكرمة كأصدق مصطاديقها .

 حولها، ويطمئن عن بأس ما فيها، لأن اله تعالى جعلها حرماً آمناً.

(1) سورة العنكبوت، الآية: IV.




هذا - ولكن أهل مكة لم يعلبوا هنا تدميرآ، وفتح مكة فَتَح إلى قلوبهم نور الهدى فآمن ثلة ونافق آخرون، إلذآ فلا ينطبق هذا المّا المثل عليها إلا في النعم الأربع، دون ذلك العذابـ
وعل" ذلك المـئل في ذلك التشـابه مع مكة المـكرمة، يهـلد أهليها
الكافرين بعذاب أليم





 ويلاه لكل العذاب يوم القيامة! فهله الاستعارة اللطيفة يُخرج المئل مَخرج
سورة إيرامبم، الآية: rv.

 واستخفوا بنعمة اله فحبس الش هليهم البليان فجلبوا اليا حتى أحوجهم الش إليه، كانوا يستنجون






الـخبر عن العقاب النازل، أم ما يحق نزوله، حيث البلاء شامل شـمول اللباس، وهو بعدُ ذوقٌ وليس أصل البلاء.

ومهما كانت حقيقة الذوق في المطاعم والمشمارب، لا في الكسيِّ والملابس، فذلك معروف في مذهب البلاغة أن يقال لـمن عوقب على جريمة أو أخذ بجريرة: ذُق فعلك، واجِن ثُمرة جهلك، وإن كانت عقوبته ليست مما يُحس بالطمم ويُدرك بالذوق.

وكما الملابس تشتمل على الجلود، كذلك ما يظهر منهم عن مضيض الـجـوع وأليـم الـخـوف، مـن سوء الأحـوال وشـحـوب الألـوان وضـؤولـن الأجسام، هي أيضاً كاللباس الشامل لهم، والظاهر عليهم. وعلى آيَّة حال فهذه القرية ليست مي مكة بعينها، بل هي ما وصفها الش
 ولا خوفاً، وإنما يُتهدد أهلوها بذلك المئل إن واصلت في كفرها بأنعم اله وتكذيبها رسولها أنها ستذوق ما ذاقت نظيرتها .
 نعم كثيرة فعندمم أمن واطمئنان! ورزقهم رغد من كل مكان؟
علّ القلّة إثـارة إلى الجمموع الثلائة من النعمه، وكل واحن نفسها كثرة، أم ولانها بجنب نعمة الرسا مهمـا كثرت، ولذلك لم يدخل نعمـة الرسالة خلاللها، بل أفردها بالذكر وخص لتكنيبها العذاب وهم ظالمون.

ويا لها من نعمة جامعة تجمع القمة الروحية إلى القمة المعيشية، دون أية زعزعة إلًا كل آمَنْة وطمأنينة، ورغدة الرزق من كل مكان، فحقًّ لها لباس الـخوف بـل الأمن والطمـأنينة، ولباس الـجوع بـل وفير الرزق والنعمة، ولباس العذاب في الأخرى بدل الرحمة.






تَعْبُدون
 فيخرج عنه مال السرقة والغصب وأية خيانة من رباً أو بخس في المكيال، فإنها ليست من رزق اله لمن يكسبها خلافاً لشرعة اله . Y
 المملوكة ككلب الصيد وأمثاله، ومن الثاني التبذير أو الإسراف في الألا الأكل، أو الأكل نهار رمضـان، وكونه كغير الطيب من رزق الهل لا ينافي عدم حلّه الّه

 كانت من رزق اله، حلالاً في أصلها مثّل اللحم الذكي الذي نتن وتعفن.
 ومنكوحة أمّا هيه، وشكرها هو صرفها في مرضاة الله، وإظهار أنها من الله:

 (Y) سورة الرحد، الآية: 11 (Y) (r) سورة الضحی، الآلاي: 11 (Y)

لزامات العبودية الموحدة.
 عامة في كل مأكول، إنه حلال طيب كأصل أوّليِ شامل حتى يرد الحظر، فهي من أدلة أهالة الحل في كل ما ما يؤكل .
 تختص بكل حلال طيب، وإذا ترددنا في حل أو طيب فالأصل هو الحلّ فلان

وإذا ورد حظر فلا هو حل ولا طيب.


 تُلَّة محرمة في الشرعة الإسلامية كتاباً وسنة! فهنالك مكية أخرى نزلت قيل









(1) سورة الأنعام، الآية: هعا.





هذه جماع الآيات النازلة في محرمات الــأكولاتات، محلِّقة على
 التي تحملها قائمة صامدة بأسرها .
ومن الضرورة الإسلامية أن السنة ليست لتنسخ الكتاب على أية حال،
 مصير سائر المأكولات المحرمة كالوحوش والسباع والمسوخ؟
وكيف تنسخ المحرمات الأربع من المأكولات توسعة أم تضييقاً وهي محصورة في العهدين أولاً وأخيرآ دونما تأثير طول العهد الرسالي الىى نسخ ولا في شطر آية.
نقول إنها أربع كما تقول الآيات الثلات الأول، والسبعة الألا
 به، فتطابقت الآيات الأربع في المحرمات الأربع دون اختلاف إلا توضيان اللا


 فطاهر قطعاً، فإن بين حرمة الأكل والنجاسة عموماً مطلقاً، فالنجس أيآ كان محرم أكله ولا عكس كلياً، فغير المحرم أكله طاهر دون ريب، فلا أن دم
(1) سورة المائدة، الآية: r.
(Y) سورة الانعام، الآية: :ع ا.

البيضة نجس ولا محرم يحتاج إلى محوه حتى يحل، سناداً إلى نص الآية









 صسَّت لا يحوّل الحصر إلى سواه، حيث المعدود في القرآن من المحرمات


 اللجواب أن آية المائدة لا حصر فيها لمكان "احرمت . . . ") فقد يـجوز
إضافة محرمات أخرى فرعية في السنة وليست لها ناسخة حيث الان رفع فيها
حصر الآيات السابقة مكية ومدنية.
وبأحرى أن نقول: محور الحصر هو الأنعام إلا في لهم الخنزير حيث


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة طه، الآية: } 79 . \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: } 180 \text { (Y) } \\
& \text { (r) سورة الأنعام، الآية: 119 الانعام }
\end{aligned}
$$




 (r) . . . .


على الذين هادوا جزاءٍ بيغيهم.
وآية الأنعام هذه هي أصرح الآيات في الحصر، حيث تستأمل الحرمة فيما أوحي إليه، الشـامل لوحي الكيتاب الكاب والسنة، إلا هذه الـمذكورات، ولكنها في نطاق خصوص الأنعام.
 النحل والبقرة، ومن نم تحريم الأنعام في حالتي الموت والالإملال لغير الشا بها ، والدم المسفوح بصورة مطلقة ولحم الخنزير





يُقْلِحْرَنَا :
ومن الشاهد على أنها أهول المحرمات في الأنعام إلا لحم الخنزير،
 (r) سورة البقرة، الآية: (Y)

وَأنُّمُ حُرُمُ . . .
 الأنعام وهو الحق، حيث القصد إلى سرد المحرمات الأصيلة على أية حال كما بيَّن، دون المحرم في بعض الأحوال كإحلال الصا الصيد وأنتم حرمه أم أكل الأنعام سرقة أم رباً أم خيانة أم حالة الصوم ألا أما هيه من حالة محرل محرمة. لنلك فالحصر في هذه الأربع إضافي محصور في نطاق الأنعام، بيانآ لأصول المححرمات فيها على أية حال، فلا تعارضه الآيات المحرِّمة لها
 والسرقة والأكل بالباطل ككل، وبـخس الـبكاريال والا والأكل حالة الصـوم وأضرابها، كما لا تعارضها السنا المانة المحرّمة لا كل لحوم السباع والوحوش والمسوخ وأضرابها من حَيوان محرمة، أم وسائر الأكل من سائر المأكولات المحرمة، أصلية وفرعية.
 الطريقة المأمور بها، كما تفصلها آية المائدة وفصلناها فيها . و中اوَآلدَّهِه مطلقة هنا تشمل كل دم، ولكنها مخصوصة في الأنعام بكونه (امسفوحاً" فغير المسفوح إذاً غير محرم أكلاً، وبأحرى فيما سوى الأكل، ،
 إلى خلطه إمحاءً لحمرته، وكما الدم المتخلِّف كالعادة في الذبيحة حِلٌّ بنفس
 الصـغيرة فيه أمّاذا من علاجات.
سورة المائدة، الآية: با ب. الآية:









 يتجاوز عن العدل إلى الظلم جَنَفاً .

 التجانف لإتم هو القصد إليه إعراضاً عن الحق، سوار الحاء في سبيل الوصول البى الاضطرار، آم تجاوزاً عما يسمح للمضطر .
فليس الاضطرار إلى أكل الحرام بنفسه مبرراً له وأنه مغفور له، وإِيار إنما الاضطرار غير المختار، حيث الاضطرار الار بار بالاختيار لا ينافي الاختيار، وكذلك الاضطرار في غير عدوان، وإنمـا اضطرار صـالـ دون بار بغي ولا
 وفضله، كما أن عدم غفره ورحمته لمضطر باغ أو عاد، هو قضية عدله. هذا ما يتلى عليكم من أصيلة المـحرمات في الأنعام، ومن سواهـا

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













 فيه، بل مي حجة عليه قاطعة قاصعة، و"امال" هنا مصدرية فهي : لوصف


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

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: بر•1. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

 اله من صغائر المعاصي التي نهى الش


 فأحدث في الكعبة فأخرج عن اللحرم والكعبة فضربت عنقه وحار الثى النار .

 يصف كذباً لا يعتقده، فلا أصل له باطناً ولا واقعاً.
 إذآ ذو أبعاد ثلائة من الكذبا

كان مسلماً.
فقد يصف لسان الإنسان كذباً يعتقده صدقاً، وهو قاصر فيما يعتقد دون

 الإيمان، أو يصف كذباً يعتقده مقصراً في دليله وإن كان الان يران وراه مصيباً فهو كاذب غير مفترِ، أو يصف صدقاً يعتقده مصيباً في دليله واتعاً في مدلوله فله
أجران.

فالثـلاثة الوسطى كذب بدركاته، والأولى كذب مأجور - إن صـ




نم القول الكذب في الشرعة تحليلاً وتحريماً قد يكون مشاع
 أحياناّ، وإن لم تشمله الآية وهو أنحس من كل مصاديق الكّنـبا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساه، الآية: 0.0. } \\
& \text { (Y) (Y) سورة آل عمران، الآية: } \\
& \text {. } 1 \text { • سورة البقرة، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

أم هو افتراء على الله خلافاً للضروري من حكم الله، أو نص من كتاب
 أم يفتي تأويلاً لنص أو ظاهر مستقر من كتاب أو سنة، تفسيراً له برأيه

وتأويلاً له إلى خلاف مآكه، وهذا مصداق ثان ان لما تشمله الآية. أم يفتي فيما لا نص فيه بقياس أو استحسان وأضرابهما مما لا حجة فيه تم ينسبه إلى الله، وهذه دركة ثالثة من دركات افتراء الكذب على الله . فليس لأي مفت في أحكام اللدين، الـمـختلفة فيها الأنظار وغير

 قاطعة دون تفسير برأي لا تتحمله حجة شرعية (ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذبب|"(1) وكل ابتداع في الدين افتراء على اله الكذلب سواء
 ليست في كتاب اله أو سنة رسول الله فإن األعلم تُلاثة كتاب وسنة ولا

أدري" .
فمن دان الله بقياس أو استحسان أم أيأ كان من حجة غير شرعية، كان
 نص ولا أيَّة حجة قاطعة، هي القولة الكاذبة، الكالحة الكاسحة الكا وكا وكما
 يحرّمون أموراً كثيرة دونما أية حجة، وأصالة الحظر التي هي من أصولهـم الفقهية هي أيضاً مما تصف ألسنتهم الكذب حيث الثـا الضوابط القرآنية تؤصِّل
 (1) نور الثقلين ץ: به في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى عبد الرحمن بن سمرة هن


التصرفات الحيوية إيجابية وسلبية.


وَ





 وذلك تتحريم ابتلائي جزاء بما كانوا بعمملون، وقد نسخته شِرعة

وليس التحريم أو التحليل أصلياً أم ابتلانياً إلا لشارع الشرعة الـا
وهو الش لا سواه حتى الرسول الا ومما بحير عقول الأمة الإسلامية تصرفات خاطثة في أحكام الحام الله من قبل
 كتاب اله وسنة رسول الل جاهل، أم كان عمـداً فمـن أظلم مـمن افتـرى على الشا الكـذب، وسرد

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) (عورة آل حمران، الآية: •0. }
\end{aligned}
$$

افتراءات من هؤلاء وأولاء بحاجة إلى مؤلَّف فذٌ فظ لسنا نحن بـمؤلفيه
 كتاب اله وسنة رسول الله

هوّة ووهدة .
(1) الخليفة أبر بكر بين الكتاب والسنة: ومما ابتلي به فائلة فدك حيث أصلر فتوى سياسية قيادية



 أحكام كان يصلرها وعلي










 ومن ذلك فتوى له تومية في ميراث الأماجم: روى الإمام مالك من الثقة منده انه سمع سعيد



 بنت رسول الش لـ
 الشيطان - إلى أن تال - وتعد رسول الش هِ الني
=
 . (IV

 فلو استطاع ممر أذ يضرب الرسول على بكائه لفعل! وأن يضرب الباكيات إلا مانشة تبكي على أبيها. (أخرجه ابن رامويه وصححه السيوطي - راجع كنز العمال ^: ال ال - وذكره ابن حجر في

كما ويعلو باللدة رجلين يمران به ومو يعرض ايل الصدقة نقال لهما من أين جتئما؟ قالا من بيت المقدس نعلامما باللدرة وقال : أحج كحج اليت؟

 السند والمسانيد يطول ذكرمم). ويضرب ابناً له يكنى أبا هيسى، والن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي ميسى نقال حمر : أما يكفيك









 أشبار فاتطعوه فثبر نوجد ستة أثبار تنمص انملة فترك (أخرجه ابن أبي شيبية وعبد الرزاق ومسلد وابن المنذر في الأوسط كا فيا في كنز العمال).



= والبيهقي في سنه ه : IV والنساني في سنه ه : اه ا وتيسير الوصول I : YAA وشرح الموطأ للزرتاني).
وقد تواتر النقل أن ممر حرم متعة الحج بعد ما كرمها وتد نزل وجوبها في كتاب الش وحمل بها

فعن البي رجاء تال قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الشه وأمرنا بها







 lor
وعن سالم قال : إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أمل الشام فسالث عـله عن
 ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الش الش



 YE 7 : Yاعتمرنا مع رسول اله


 وحي على خحر العمل في الأذان (أخرجه الطبري في المستبين والقوشجي في في شرح التي التجريد وحكاه من الطبري الثيخ ملي البياضي في كتابه : الصراط الما المستقيم .



$\qquad$






$=$ مختلفة في أربعين حديثاً يجمعها أصل التحريم من ممر رفم أنهما كانتا مسللتين ملى مهد رسول اله 艮
 الموطأ Y • •



 البيان والتيسن للجاحظ
 فراجع ومكذا بعارض جلالة الخليفة عمر حكم الكتاب والـنة الثابت الثى يوم القيامة كما في صصيحة: سراقة قال قام رسول الش الش يوم القيامة (مسند أحمد \& : IVO - سنن ابن ماجه Y Y Y Y Y ا

 0 : rir وتال رواه البخاري في الصحيح)!


 سورة الالنعام، الآية: عه.


- ${ }^{(1)}$



فالجهالة في عمل السوء هي المحور في وعد المغفرة، محتومة أم





 اختلفت درجاتها حسب مدارج الـجهاللة والتوبة والإصـلاح مادة ومـدة

وإخلاصاًا.
فهنالك في عمل السوء جهل قاصر وجهل مقصر وجهالة بعلم وعلم خالص، واله تعالى يقبل التوبة فيها - على مراحلها ولها - إلا الأخيرة، فإنها

 حقه وحقيقته، فلو آمن عندها حقاً وأصلح قدر المستطاع فليس اله ليحرمه


$$
\begin{aligned}
& \text { IV : سورة النساء، الآية (1) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: 1A }
\end{aligned}
$$

سورة النحل الآيات: سی - IYA
 وإلا الجاهل القاصر فإنه غير عاص فلا توبة له حتى تغفر .
 يتوبون من قريب، أم قبل الموت بأشراطه المه، وهي التوبة الـحقيقية رجوعاً إلى إيمان حال التوبة، وإن تابوا عند المـوت دون دون قالِ التوبة مهـما تابوا من قريب، فالأصل في التوبة المقبولة إذاً هي واقعها بإصـلاح دون قالِّها الِّا ولم يستن من الغفران إلا قالُها، المعلوم عندنا بتسويفها حتى إذا جاء الموت.
 الاأصل والإصلاح يصلحها، وصالح الإصـلاح هو تحقيق قَدره المستطاع، ثم مادون ذلك هو دون ذلك الإصـلاح والسوء هنا يعم سوء العقيدة والعمل كما تدل عليه آية النساء بقرنها
 $\qquad$

 كل سوء قبل الموت على أية حال.
 التعبير عن رجل واحد بأمة هو منقطع النظير في القرآن، فإنّ هالأمة

الرجل فما فوقه||(غ)
سورة يونس، الآية: \$A.

سورة النساء، الآية: 1A.
سورة النساء، الآية: 1A. الآير


.
 فصامداً كما قال اله سبحانه : . .. .
 والنبي ولا سنة! أم لأنه كان الوحيد في بداية أمره موحداً لشا (1) فكأنه - إذاً - أمة
 بالله، منذ تربيته في حضن آزر عمه، نم في مواجهة نمان نمرود الطاغية. أم لأنه أول بانِ جاهرِ باهرِ متجاسِرِ لقواعِ
 $؟^{(r)}{ }^{(r)}$
الأمة فُعلة، فهي مرَّة من الأم: القصـد والأصـل، فهي قصـد واحد

 ومفعولية حيث أوتم به فأصبح إماماً في شرعة التوحيد، مهما فاقه بعض من اتبعه كهذا النبي والمعصومين من عترته معه.

 دركاته بدركاتهم، بل كان موحداً حق التوحيد في كافة درجاته . نجد في هذه ونلاث أخرى بعدها عشرة كاملة من أوصـاف إبراميم




 على دين لم يكن عليه احد فيره فكان أمة واحدة. . . سورة النحل، الآية: IYY.

ولأنه امام يقتدى به في ملة التوحيد - وقد حملت آيّة الأمة ثلائآ منها
والسبع الأخرى :






ورسالة ونبوَّة وإمامة وخلة أمّا هيه من هلى ربانية.



 والعابدين (اما عبدنالك حق عبادتك).
 الكَمْلِمِينَّه وهو الصـلاح القمة كما هو للأئمة بين المرسلين كنوح وموسى والمسِح ومحمد

 فإنهم أثمته في كافة الدرجات مهـما تأخروا عنه في الولادادات وكما واليا يقول الرسول
(Y) سورة الشعراء، الآلآ: (Y)



أترى رسول الهلى وهو في أعلى قمم العبودية والمعرفة الرسالية يتبع



 اتباعه نفسه، وما هو إلا مشيه على صراط مستقيم في كونه حنيفاً وما كان من المشركين وسائر المواصفات العشر وذلك رأس الزاوية فيها، و: \% إِتِ
 فلم يكن هذا النبي من متبعي إبراميم، بل هو أولى أوليائه، السائر مسيره وإلى مصيره في ملته، مهما كان ألمن أسبق منه في ذلك السباق، حيث الـي سبق كل الرفاق بين العالمين أجمعين

 الَّهَّ . . . .

(1) سورة آل عمران، الآية: A
(Y) سورة آل عمران، الآية: $7 \lambda$ ال
(Y) سورة الممتحنة، الآية: ع ع

Y (£) سورة الأحزاب، الآية : (Y)

فإبراهيم الذي لا يؤتسى للمسلمين بهذا الخصوصر، كيف يؤتسى لرسول الهدى على وجه العموم، اللهم إلا أسوة ملته وهي شرعة التوحيد،

وهي أسوة في صراط الشا
وذلك تعريض عريض على اللذين كانوا يظنونه يتبع ملة الهود أو النصارى


فكل ما في الأمر هو اتباع ملته دون شتخصهس، وملته هي ملة التها التوحيد
 لاحق إلا في سباق الدرجات.
 الأوضح . . فلو كان لدين اله تعالى سلك أقوم من الاقتداء لندب أولياءه

وأنياءه إليه||(r)
وفي مسرح الشُرعتين : الإبراهيمية والإسلامية نرى توافقات جذرية
وأخرى فرعية لا نجدها بين أية شرعتين سلبياً وإيجابياً ف :

 فليس حكم السبت أصلاّ سائراً بين الشرائع الإلهية لكي يكون الهـرن له دور

في الشرعة الإسلامية المسابهة للشرعة الإبراهيمية.
(1) (1) سورة آل معران، الآية: IV.
(Y) (Y)


 يقول: ما أحد ملى ملة إيراميم إلا نحن وثيعتنا وسائر الناس منها براء.

وترى ما هي مادة اختلافهم في السبت حتى جعل عليهم السبت جزاء على اختلافهم فيه؟ فهل عرض عليهم كعُطلة أسبوعية واختلفوا فيه فجزاهم كلهم بما جعل؟ وهـم متفقون في عطلته مهـما تخلف جـلف جمامير منهـم عن أحكامه، وجعل السبت في حكم الشُرعة التوراتية ليس إلا بعلما اختلفوا فيه،
 المعروضة عليهم، فأعرضت ثلة وقبلت قلة فجعل عليهم عطلة عن العمل بديل الجمعة، وحرم عليهم فيما حرم صيد الحيتان فاختلفوا فيه أيضاً، ولا عطلة في أية شرعة تحرم فيه الطيبات إلا هذه جزاءً بيغيهم واختلافهم؟

وقد يروى عن النبي
 يوم الجمععة فاختلفوا فيه فهدانانا الل له فالناس لنا فيا فيه تبع، اليهود غداً والنصارى بعد غدل|(1)

وخماسية الآيات في سبتهم تندد بهم فيما فعلوا به وافتعلوا : وُوَلَتَد







اللدر المنتور ع: ع عا - أخرجه الشهافعي في الآم والبخاري ومسلم عن أبي مريرة قال تال
رسول الش

| سورة البقرة، الآبي: 70 . <br> سورة النساء، الآية: VV. <br> سورة النساه، الآية: ع10 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |



فقد اختلفوا في السبت رفضاً لما عرضه الشا واقتراحاً لسبتهم فجَعل عليهم، نم فسقوا واختلفوا فسبَت عنهم في سبتهم صيدَ البحر فعتوا فأخلهم

بعذاب بئس
إذاً فليس السبت من الشُرعة الإبراميمية حتى تستمر إلى الشُرعة
 كما اقترحوا خلاف مرضاة الش، وكما فعلوا في البقرة فشّدّ الشه عليهم كما
 وفروعاً، عقائدياً وعملياً.

 هنا القرآن يُرسي قواعد الدعوة إلى سبيل ربك، بالحكمة والموعظة

 الثلات هي أركان الحوار مع الناس - المهتدين وسواهم - لا سواها . فإنما الجدال مع المنازع المكابر حتى يحيد عن كيله ولا يميد في غيه


 الأربع، فلا يجادلون في الحق حتى يجادَّوا .


 للموعظة، حيث الحكمة أحوج إلى الحسنة من الموعظة التي هي بطبيعة
 وتتحمل صلتها الإفراد والتثنية والجمع حسب القرائن الموجودة الاديه متصلة ومنفصلة، ثم الحسنة مع غض النظر عن الموصول صفة على البدل أم جنس تشمل أكثر من واحدة، ولو خصت الموعظة بالحسنة لتقدمت بوصفها على



أية حال في زواياها الثلات حسنة لينة، كما الموعظة. وإنما يكتفي فيها بالحسنة ولا يكتفي في الجدال إلا التي هي أحسن،
 فبأحرى، ولكن الجدال فهي وِجاه المنازع المكابر، فلا بد من كسره باه بالتي هي أحسن حيث لا تبقي له رمقاً وحيوية في الدعاية الباطلة . فسبيل ربك هي السبيل القمة التي رباك ربك لها، فأنت تدعو العالمين

إلى هذه السبيل التي تجتازها قبلهم إلى الحق المُرام. فليست هذه الدعوة إليك فما أنت إلا رسولآ، ولا إلى ربك إذ لا يصل إليه أحد، ولا إلى سبيل رب العالمين فإن السبل إلى الله بعدد آنفاس
 وهي القمة التربوية الرسالية، فأنت السبيل إلى ربك(1) فلتكن الدعوة بالقرآن رآن (1) المصدر في الكافي عن ابي عبد اله
$\qquad$
وبالسنة الرسالية لرسول القرآن(1) لأنها دعوة بالتي هي أحسن. والحكمة هي هيئة خاصة من الحكم وهو الوصل بين منفصل، الذي فصاله خلان الحق والتربية الإلهية، والحكمة الحسنة هي التي تُحكِّم عرى فطرية أو عقلية أو علمية أو عملية منفصمة، فترجعها الاريها إلى حالة حكمية خارجة عن أي تفسخ وانفصام وعند ذلك تتجلى الحقيقة كما هيه. ومن حسنة الحكمة رعاية أحوال المدعوين وظروفهم حتى لا تثقل عليهم الحكمة فتبوء بالخسار والفصال أكثر مما في الحاله الحا فعلى حسبا القابليات تؤنر حكيمة الفاعليات فتسود الدعوات، وإذا زادت أو نقصت نقضت، وإذا سادت انتفضت، وليكن الداعية طبيباً دواراً بطبٌّه يضع الدواء حيث الحاجة إليه، بعد معرفة الداء والدواء. فمن الناس من تنقصه الحكمة العقلية فلا تفيده غيرها، أم تنقصه
 وعلمية أما هيه، ولكن تنقصه الموعظة الحسنة، أم تحكمت عنده الموعظة ولكن تنقصه الحكمة. فليكن الدّاعية بصيراً بمواضع الحاجة فيضع الدواء حيث الداء حتى تأتيه الشفاء. فالحكمة الحسنة تأخذ بأزمة القلوب المهتدية فهي لها شعار، وقد =

 بالحكمة والمووظة الحسنة كما بالتي مي الحسن.



تكفيها هدى إذا دخلت شغافَها، وقد لا تكفيها فهي - إذاً - بحاجة إلى دثار الموعظة الحسنة التي تدخل القلوب برفق، وتتعمق المشاعر بلطف، دون أي
 الحسنة كثيراً ما تهدي القلوب الشاردة، وتؤلف النافرة الماردة، فهي بأحرى الا


العقلية أو العلمية أم صهلابة الطوية.
فمن القلوب ما تحتاج إلى كلتا الحسنتين، لأنها خاوية عن الحكمة،
 الموعظة الحسنة تم الحكمة تربطها، حسب اختلاف القلوب المهتمدية في حاجياتها الدعائية.

فإذا كانت الحكمة أو الموعظة سيئة انقلب إلى أضل مما كانت، وإذا كانت حسنى الموعظة والحكمة، فهي قمة الدعوة ولكنها ليست ضرورية، فبحسب اللعوة للمهتدين تكون الحكمة والموعظة الحسنة. تم إذا كان الحوار مع من ضل عن سبيل ربك، متعنتاً ضد الحق، متفلتا عنه، متلفتأ إلى الضـلان والإضـلال، فلا الحكـمة الحسنة الحنة تنجيه، ولا
 ولا الحسن، والجدال هي المفاوضة على مبيل المنازعة والمغالبة وأصله الها الح من جدلت الحبل أي أحكمت فتله، فكأن المتجادلين يفتل كل واحد مجادلة عن رأيه . أم هي الصراع وإسقاط الإنسان صـاحبه على الكَدالة وهي الأرض الصلبة. ولا يسـمـح في الـجـدال عـلى أية حـال إلا إذا لـزم الأمر، ولـم تؤنتر الحككمة والموعظة الحسنة الأثر الـمرام، نـم لا يسمـح فيه إلًا بالتي هي

آلَكِ
فليطامن الداعية أمام من ضل من حماسه واند ولا يسيء إليه، بل ويُحسن كأحسن ما يُرام حتى يطمنٌ إليه، ويشعر آن ليس
 الحيل، وإنما الهدف في الحوار كشف القناع عن الحق، سواء أكان مع
 فالنفس البشرية - ولا سيما الضالة المعتدية غير المهتدية - لها كبرياءها
 فإنها - بطبيعة الحال - تعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن ميبتها وحيا وحرمتها



الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة التي هي أحق منهما . ولأقل تقدير فالجدال بالتي هي أحسن تطامن من طيش المدعو فتخا فتخمد
 ينصد هو عن ضهالد في نفسه.
 يستعمل من طرق سيئة في حواره، تجهيلاً له، وسباً لـما يقدسه، وتها وتهوينا لرأيه، وفي ذلك إماتة للحق وإحياء للباطل، وتمان وتحريض لأهله أن يكرسوا طاقاتهم وإمكانياتهم ضد الحق وأهله، وهذه جدال بالتي هي أسوأ. وقد يحاوره دون حسن ولا سوء فهي جدال بالسوء، حيث لا تنفع وقد

تضر، وهي لأقل تقدير تبقي الضـال على ما كان، وذلك لغو وباطل من القول.

وقد يحاوره بحسن ليس ليصده عن الدعاية الباطلة، وإنما تخفِّف عن طيشه ولا تجفف، فهي حسنة لا تكفي صداً عن ضره وشره.

فلتكن الجدال بالتي هي أحسن، فإن تحقيق الحق وإزهـاق الباطل


وفي رجعة أخرى إلى الآية - لنـرى مـلى الـحسنـة في الـحكـــة والـموعظة، والأحسن في الجدال - أحكام حكيمة في شرعة الدعورة والجدال، مسرودة في آيات الدعوة والأمر والنهي والجدال.

ومن حسن الحكمة أن يتصف بها الداعية، ولأقل تقدير قدر الدعوة،
فليس لغير الحكيم أن يدعو بالحكمة، كما ومن حسن الموعظة اتعاظ




ومن الحسنى في الجدال أن يتذرع بالحق الجلي لإبطال الباطل أو
 يعتقده، أن يتبنى اعتقاده بصيغة التردد، إن كان ما تقوله حقاً فليكن ما أقوله حقاً، وإن كان ما أقوله حقاً فكذلك الأمر .

فتبنُي الباطل لإبطال باطل آخر أو تحقيق حق، هو من الإغراء بالجهل، سلوكاً لسبيل وعرة شاغرة، وهو من الجدال السيّئ، وأسوا منه استعمال الاء

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: £ £ }  \tag{1}\\
& \text { سورة الصف، الآيتان: Y، Y، } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$\qquad$ الـخناء والسب في الجدال إلى جانب تبني الباطل لإبطال باطل آخر أو إحقاق حق.
وتبنّي حق يوجد أحق منه وأوضح حجة، مع لين كلام هو من الجدال
الحسن، ولا يكتفى به في اجتئات جذور الهجمات الباطلة وهمدجاتها . تم تبنّي أحق الحق بأوضحه حجة، وألينه محجَّة وألطفه بياناً وتبيانآ، مع اتصاف المجادل بما يحتج به عقائدياً وعلمياً وعملياً، هو أبلج المناهج في الجدال، وهي المقصود بالتي هي أحسن، وحين لا يستطيع المجادل أن
 مطلق مطبَق دون اختصاص بما يستطيعه المسجادل، اللهم إلا في عسر أو حرج فلا عسر - إذاً - ولا حرج، أن يكتفي بما يستطيعه، إلا إذا لم تؤثر
 القصد من الأحسن سدّ الثغرات وخفق النعرات والزمجرات ضد الاتد الحق. فحين لا تفيد الحكمة والموعظة الحسنة فهنا دور الجدال أحسن صداً لثنغرة الباطل وسعاره، بمضلِّل شعاره، لأن الداعية حين لا
 سدآ عن تضليله، ليعرف كليله وعليله، ولا يحسب له قوة من قاهرة على على الحق وأهله .

تم إذا لم تفد جداله بالحسنى، وبدل الاهتداء أو السكوت يعتدي على


ظلما شخصياً على المجادل بالحسنى، أم ظلماً جماعياً على المسلمين،
 القتال إذا انحصر بها العلاج وانحسر المضلل عن الإضهلال واللجاج .

:
فمعاقبة المجادل الظالم،، التي لم تنفعه بالحسنى، فضـلاّ عن الحكمة والموعظة الحسنة، إنها - كضـابطة مطردة - معاقبة بالمثلل، فهي مسموحة ككل، إلا إذا كان في تركها خسار وبوار متواصل لا يصده إلا معاقبته



 فهذه طرق اربع يتطرقها الداعية في سبيل الدعوة وصد الضـلالة، قد تجتمع في بعض المدعوين، وقد تنفرد، فمن الناس من تكفيه الحكمة، أو

 والمتطلبات في سياسة الدعوة لكل داعية، فالأقسام تصبح أربعة عشر قسماً، فإنها أربع وحدات وجمع الأربع، وأربع ثلاثيات وخمسة اثنينات.


بَيْحَ (اوَآصبِّغ على كل حال، أيها الداعية في دعوتك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدالك بالتي هي أحسن، وفي معاقبتك لما عوقبت، تفكراً في كل




وقوته وبغاية الحفاظ على شرعة الله والدفاع عنها، وبأمر اله (افاصبر كما صبر أولو العزم عن الرسلهِ .

 يصبرون فيما يحق لهم المعاقبة بمئل ما عوقبوا .
فالصببر على الظلمّ، ألا يتخاذل المظلوم أمام الظالمّ، ولا يغيٌّر من أهدافه القدسية، ولا يدفعه الدفاع عن نفسه إلى اعتداء أكثئر مما اعتدا الا الـدي

 طغوى الظالم، إلا إذا أنتج الصبر تطاول الظالم عليه وعلى الآخرين، فذلك
 وللشيطان، والصبر العدل والفضل هو باله وله لأنه بـاجة إلى مقاومة

للانفعال وضبط للعواطف وكبت للفطرة وحبط للقدرة. وعلّ رجاحة الصبر منا هي قضية الجو المكي، صبراً إلى الهجرة وفيها قوة المسلمين، فبإمكانهم المعاقبة بمثل ما عوقبوا، ولكنها رجاحة فيها وجاهة إسلامية سليمة على أية حال، اللهم إلا في قضايا استثنائية تحرّم أم

تفرض المعاقبة، ولا معنى للصبر عن الضعف إلا نَظرة القوة. على أن المعاقبة إنما يسمح فيها أم ينهى عنها فيها أمكنت، فلتكن الآية مدنية وكما وردت به الرواية. ذلك هو دستور اللدعوة للداعية إيجابية وسلبية كما رسمه الله، والنصر مرهون باتِّباعه كما وعد الله، ومن أصدق من الله وعداً وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
rar

## الفهرس

## تتمة سورة الحجر

V ....................................
هr ................................. $1 \varepsilon-$ -
vo .............................. $9 \uparrow$ - 10 سورة الحجر، الآيات:
كلام حول المعرفة والعبودية ..................................... 94
سورة النحل، الآيات: 1 ( 1 - 1 ......................................
عجائب الألوان فيما ذرأ في الأرض 144 ..............................
سورة النحل، الآيات: 100 .................................
|v9 ................................... رجعة تفصيلية إلى الآيات الثلاث

1^^ $\qquad$ سورة النحل، الآيات: 1 ( 1 -

YrV $\qquad$ VV - 70 : سورة النحل، الآيات
ivi $\qquad$ M9-VA : سورة النحل، الآيات
r9A $\qquad$ سورة النحل، الآيات: • 111 -

Y\&V $\qquad$ سورة النحل، الآيات: IYA - IIY

