

الفرقان
في تفسير القرآن بالقرآن والسُّنة

## الفرقان

في تفسير القرآن
بالرآن الـُن:

الجزء الخامس والعشرون

شبكة كتب الشيعة

سماحة الشيخ |لكتور محمد الصادقي
shiabooks.net
mktba.net > رإط بديل

$$
\varepsilon
$$

تتمة





















الفرتان في تغسير الفرآن/ الجزء الخامس والعثرون




促






























 ونكرته. ذـ الو كان لربك شريك لأتتك رسله|(1) وأراك آياته، والآيات كلها (1) من الإمام أمير المؤمني

مجمعة عليه، دالة إليه، حيث الكون مكرَّس جامع، وكتاب بارع، يدل على مكرِّنه دلالة ناصحة ناصعة، دونما مناورة، ولا منازعة، أو مضادة ومناقضة
 وإذ كان واحداً تدل عليه آياته في كافة الـجهات والد
 وكراهتهم منفية في الفطرة وحسب ما تهدي إليه الأدلة، كما تلمح إليها "لوه" الامتناعية، إلًّا أن غشاوات الفطرة تجعل من المحبوب مكروهاً، ومن النور ظلمات.


مواصفات ثلاث لله تعالى تقتضي أن نلدعوه مخلصين له اللدين ولو كره الكافرون، وهي من صفات الأفعال دون الذات المقدسة المتعالية عن هذه

الصفات.
أترى أن له درجات تُرفع ويتدرج إليها؟ وله درجة واحدة دائبة لا زائدة
ولا ناقصة هي الألوهية! .
هذه اللرجات الرفيعة هي التي يُلرج إليها أهليها كمن يلقي عليه الروح




(Y) سورة التوبة، الآية: بץ.

(7) سورة يوسف، الآية: V7.
(1)
(r)

سورة المجادلة، الآية: 11 (V)

 يخص بها عباده الصاللحين وأوليائه المخلصين رفيعة الأقدار، مشرقة المنار، فهي اللدرجات التي يرفع عباده إليها، لا التي يرتفع هو بها! تعالى عن ذلك
علواً كبيراً.

وتأويل الرفيع إلى معنى الرافع تأويل عليل، فإنما هو الرفيع، يملك
 الربوبية بكافة جنباتها لا سواه، تجتمع في فر عرشا كل أمر برفيع اللرجات حسب القابليات.


 ترى الروح هنا هو الروح القدس، روح العصمة والتسديد المستكن في




 Y (Y) سورة النحل، الآلآي



(7) البرمان ₹: \& الش
سورة الإسراء، الآية: ه^.

الوحي هـو الأصل، وروح العصـمة ظرف لنزوله، والروح الأمين سبب لإنزالد؟

قد يعني الروح الملقى من أمره هذه الثلالة متأصلة روحَ الوحي، وهو أحق أن يسمى روحاً وأحرى من سائر الأرواح، لأن المكلفين يحيون به من موت الضصلالة وينشرون به من مدافن الغفلة والمتاهة.

 لائقاً برب العالمين لكل العالمين، تم تبشيراً لمن آمن منهم، فالإنذار هو حجر الأساس الذي ترتكن عليه دعوة الرسالات ومن نم التبشير وإِنَّمًا أَنَّ
 بأجسـادها بعد فصـال، ويتلاقى أهـل الحشر عن آخرهـهم آيلتقي أهل
 يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورو؟ نم تلاق في ونام تام تام لأهل الإيمان، وفي محاجة وصدام بين سواهمّ، وتلاق رابع بين المكلفين وأعمالهمم، وخامس تلاقي جزاءهم، وهل يعم التلاق لقاء الله في يوم الله؟

 منذ خلق الخلق، وقد تختلف الملاقاة عن التلاق، حيث الثانية تفاعل بين
سورة الرعد، الآية: vo الآية: v.

يوم يلتڤي أمل السماء وامل الأرض
سورة البقرة، الآية: YYY.

سورة الانشقاق، الآلية: 7.

سورة غافر، الآيات: با -
اثنين على سواء، والأولى فعل من الملاقي بتقبل من الملاقى، فما هما على
 أنه يوم الفصل كذلك هو يوم التلاق، كل في موقفه وعلى حده. ولأن الإنذار هادف يوم التلاق، فلتعنِ التلاق لقاءً اله في يوم الحساب حتى يتحقق حق الإنذار، إذ لا خوف من سائر التلاق لو لا لقاء اللها مهـها عنت سائر التلاق.

: 6 (4)


 الغطاء فبرزوا عن مئلث الغطاء، فزال الخيال أنهم مستورون عن الهِ الَا





 في يوم التلاق هو المَملِك لا سواه، وهو السائل والمجيب لا سواه،
(
(£) سورة العاديات، الآية: •1 ( 1 (

اللّهم إلًّا إجابة الأنبياء والرسل والحججج(1) ومن تم إجابة أهل الحشر كلهم
إذ تبين لهم أنه الحق
أم إنه في موقف لا ممجيب فلا جواب إلًّا لها حيث (ايعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها، بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات فلا شيء إلاّلا اله الواحد القهار اللذي إليه مصان مصير جميع الأمور، بلا قلرة منها كان ابتداء خلقها، وبغير امتناع منها كان فناؤها ولو

قلرت على الامتناع للام بقاوزها
أم إنه يعني الموقفين، فيهـما الملكك لله الواحد القههار، وعلى آية الحالين فـ (امن شاء اللها) مـم أحياء عند الصعقة لا يُصعقون مهما أجابوا أم


المتكبرون؟ وأين الذين ادعوا معي إلها آخر؟ أين المتكبرون ونخوتهم؟(\&)
بأَلْوَّمَ بُعْزَىْ
(امـا كسبت كل نفس" هو السبب للجزاءه على حلٍّه عدلاً في العقاب

(1) (1اجع ج YV من الفرقاذ فنيه تفصيل البحث حن الآزةة.

 فالميم ملك الش يوم لا مالك فيره ويقول الش الش ورسله وحججه فيقولون له الواحد القهار . نهر البلاغة من أمير المؤمنين

 سورة الطرر، الآية: 17.

سورة فافر، الآيات:

 فالزيادة على العمل ظلم، والخروج عن حدٌ العمل عقاباً ظلم، ولأن



وأما اللّامحلدود من جزاء الصالحات فهو تضي
ظهورها بملكوتها، فإنها محلودة في أصلها وفي جزانها بما بملكوتها عدلاً،


: وَلَّهِ شَفِيْ يُطَّعُ

 وقد مضى من عمر الدنيا كثيره البعيد، فلم يبق إلًا الآزف القريب،




(0) سورة الَاحزاب، الآية: •1.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء اللخامس والعشرون
 شفعاء لا تطاع!.

إن القيامة الهائلة بنفسها منذرة، فكيف إذا كانت آزفة زاحفة، فالأنفاس يومئذِ لامثة، والقلوب لدى الحناجر زاهقة، وما لهم من حِمَّة ولا شافعة.




فلقد (اقسم أرزاقهم وأحصى آثارهم وأعمالهم وعدد أنفاسهم وخائنة أعينهم وما تخفي صدورمهم من الضـمير|"(r)
 اللخيانة خلاف الصحيح والفصيح، نم ليست لكل الأعين خيانة وهي قضية

المصدر!






$$
\begin{align*}
& \text { سورة المؤمنون، الآية: 1-1. }  \tag{1}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: الانا } \tag{r}
\end{align*}
$$

نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين



- إذاً - سارقة النظرة، لا كل نظرة عاصية مهما كانت خائنة لمكان وِيَّلمَم . . .
 النظرة وسواها بيَّن لا يحتاج إلى بيان فإنه عيان.
وهلًّا تجوز خيانة الأعين حتى فيما يجوز كأن تشير غمضاً إلى شخص فيعاقب باستحقاق؟ علَّها لا إلا فيما لزم الأمر دون مندوحة الا تليق بالرسول


فـ (الخائنة الأعين" مصاديق ثلاثة أنحسها سارقة النظرة المحرمة ممن يراؤون الناس ولا يراعون اله، وي كأن الناس أحرى بالرعاية، وأقلها فيما
 هذه الثلاث أكانت النظرة إلى شخص أو شيء أو أمر، فإنها على أية حال


 ماذا تكنُّ في استقبالها؟


 رسول الل إليه ثلائأ كل ذلك يابيى يبابعه نم بايعه نم أقبل على أصسابه فقا
 نفسك ملًّ أومأت إلينا بعينك قال : إنه لا ينغي لنبي أن بكون له خائة الألـين . سورة طه، الآية: v.

 وقضاء الله بالحق دون سواه، دليل آخر على ألّا إله سواه، قضـاء في

 سوى الوسطى في الأخرى، فهو - فقط - يقضي بالحق في الدنيا والآخرة بمئلث القضاء، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيءٌ

 قضاء لمن دونه تكوينياً؟ أم هو الشيء الباطل والقضاة به كثيرّ؟




 يقضون بالباطل وليس الباطل بشيء! طالما الشيء المقضي به فيمن دونه لا - يعم التكوين


فمن لا يقضي بشيء بين العباد كيف يكون إلها أو شريكاً له وإِنَّ آلّةَ

(1) سورة فافر، الآلاي: A
(Y) سورة الإسراه، الآلية: (Y)
(r) سورة فافر، الآية:

و中


م من وَاقِ
ألم يرجعوا إلى فِطَرهم وعقولهم، ولم يسمعوا إلى رسلهم، وبعدَ هذين



 لمصارع الغابرين من معتَبر وهم واقفون موقفهم فهل من مدَّكر؟.高
: شَدِيدُ آلِسقَابِ وهكذا تكون عاقبة الكفر بآيات اله البينات، أخذاً في الأولى قبل الأخرى، تدليلاْ على مدى الأخذل في الأخرى .

ومن أنحس النـماذج للذين كانوا من قبلهم نـالوث فرعون وهـامـان وقارون، كلٌ يمثّل جانباً من الكفر والممجموع جملة الكفر، تتجاوب في في

ضخامة الصراع بين الكفر والإيمان في ذلك المقطع من التاريخ :


فرعون وهامان وملأهما لم يكونوا من بني إسرائيل وقد أرسل إليهم موسى رسالة قاصدة، مما يدل على أن هذه الرسالة السامية غير محصورة في


 مرة، وهامان ممئله ووزيره (7) مرات وقارون ابن عم موسى (£) مرات،


ولأن هؤلاء الثلائة هم المحور الأصيل في السلطة الفرعونية استكباراً واستحـمـاراً واستتـمـاراً، تتـجاوب مـع بعض في السلطة التـامة على المستضعفين، لذلك أصبحوا أهول المرسل إليهم من المستكبرين، كما وبنو إسرائيل هم أهول المرسل إليهم من المستضعفين، نم الفروع للأولين




 السلطان هو السلطة عقلياً أمَّا ذا ببرهان، أم واقعياً، فهو - على أية حال - أمرّ لا يُغلب، بل ويَغلب، فهل هو فقط آية الئعبان إذ كانت أمَّ
سورة الأمران، الآية: بهـ.

ورة
سورة العنكبوت، الآية:


سورة النساء، الآية: الآلوه
سورة القصص، الآية: هب.

الآيات الموسوية، أفردت بالذكر بعد الآيات أم دونها لأنها هـامَّتها، وقد غلبت كل سحر من السحرة مما برهنت لهم أنها آية خارقة إلهية؟


 الفرعونية الكافرة بالآيات عن القضاء على موسى وهارون. إذاً فهو الهيبة المستمدة من اله، والسلطة القاهرة الإلهية التي حالت دون المكائد الفرعونية أن تفتك بموسى، إضـافة إلى سلطان الآيات بما فيها سلطان
 باستئصال (بسلطان مبين" سلطانآ يجمع بين السلطة العقلية والواقعية، والنتيجهُ








 الأبناء واستحياء النساء، دون أن يأمروا بقتل الجميع، أْ مأمن يأمروا كما أمر بعد ردح بقتل موسى لكي يجتث جذور الرسالة؟.

الفرتان في تفسير القرآن/الجزء الخامس والعشرون
علَّه لأنهم لم يسطعوا على قتلهم جميعاً وقد تحزبوا بمن معهم من
 التتحزب، فإن في معية الإيمان تناصراً في أصله، فتعاضِلاً في فصلهـ،

 الإيمان بهذه الرسالة، حيث الناشئة المتربية في حجر الإيمان تحمله كأقواه

 الحياة إبقاءً لهن خادمات لهـم، ومن الانياء (1)
 حتى لا يؤمنَّ ولا يؤمّمَّ رجالهِن في إيمانهمّ، وقد فعل فرعون هذه الفعلة


 إلى استئصال محور الإيمان ومنبعه:


هنا يتفرد فرعون - الطاغية: رأس الزاوية - برأيه الـخاص : وَذَرُورِيْ



 إيمانهم حيث الإرجاء هادف تبيّنَ أمره وقد تبين، فقويت المعارضة في قتله . وقد يختلف منعه قبل الحشر وبعده، فقبل تبيُن أمره لا يُنهي قتلُه مشاكلَّه

 السحرة، فقتله إذاً يزيد في حياته، وعلى أية حال (منعته رَشَدته||(Y) سياسياً

أو مذهبياً .
 أمره، فإنما كان يَخاف مِن قتله بما رأى من آيات صدلـي







 تشكيكاً في دينكم، واختلافاً بينكم وتخلفاً فيكم . ومن الطريف جداً حجة فرعون في ذلك التصميم الفاتك، وهو مكرور عبر الأجيال المتفرعنة أمام المصلحين على توالي الزمان ومختلف المكان المان،
(1) سورة الشعراء، الآية: צץ.


رشدته، ولا يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنياء إلا أولاد الزنا .

أن يُظهر الباطل الكالح في مظهر الحق الصالح، ويُظهر الحقق في مَظهر
 المصلحة، المطالِبة بحقهم من المستكبرين. ترى بـماذا يواجه موسى هـه الطاغية؟ إنه يواجه شعبه المـحطمين المستغفلين بكلمة الحكمة :

: 个

 المشركين، ولكي يعطف بهم إلى العوذ بربهم ممن عاذ به موسى تم يعمـم
 فرعون، وهنالك فراعنة عدة! ودرْجاً لفرعون إدراج سائر المتكبرين دون أن يحسب له حسابه الخاص، تذليلاً لسطوته، وكسراً لننخوته، يُظهر كأنه لـم يسمع قولته، ولم يأهله للمخاطبة، ولا التحدلث عنه بشخصصه أمام الشعب،


 فهو يعيش الفوضى اللّاحساب، على حساب الكبرياء والجبروت.




 إليه، حتى أصبح ملا فرعون يمنعونه عن قتله وهم تحت سلطته وجبروته



ولقد جراً موسى بحجته الصراح مؤمناً يكتم إيمانه حتى أبرزه مناصراً



 هذا الرجل نعم الرجل كل الرجل، وقد يحق له أله أن تُسمَّى السورة به

 وملاه بحجج ناصحة ناصعة، سالكاً فيه مسالك ومعرُّاًّ نفسه لمهالكِ
 الرجولات بِسماتها وبَصماتها دون الأسماء، فسواءً أكان الرجل نبياً (r)





 ! [YA




 ضرورة التقية المعاكسة أن حفظ الإيمان تناصرأ للرسول برسالته أوجب من حفظ النفس، وقد كان حفظ نفسه أوجب من إظهار إيمانه حين لم يكن بهلذه


 الإله الأصل الني يصدقه كل المتألهين، تم لا يفتري عليه بشركاء، وِيَقُرِّ

 العترة والأمة وفيه قالت العلماء فأخبرنا مل فسر اله الا الاصطفاء في الكتابج
 والما الحادي عشر نقول اللا





 يروي أن رسول الش (Y)


 دين لمن لا تقية لـ والتقية ترس اله في الأرض لأذ مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لِّتل .

أشركتم به ما لم يشركه هو ، فقوله يوافقكم في أحل الربوبية، وتوافقه الفطرة وقد جاءكم بالبينات، فكيف تقتلونه، وما له من ذنب إلا مقالة حق ثابتة

باليينات!
 مؤمن آل فرعون(1) تخالف كتاب الله، فآية الشراء تفضّل علياً على الإطلاق:
 مؤمن آل فرعون على كتمان إيمانه من قبل تقيةٌ وعلى إبرازه هنا تقية معاكسة للحفاظ على أهمَّم من نفسه.



أترى مدعي النبوة يجب أو يجوز تصديقه ولا يصلح قتله أو تكذيبه لأنه







أقول: لا تخفى المواقف البطولية الانضل والأحرج من مذا بكثير لعلي




 مناصراً لموسى ني موتف أحرج من موقف أبي بكر إن صدن حديثه! سورة البقرة، الآية: r.V.
 ويضلُهم عن السبيل أكثر من الداعية، بل وله حظوته من الرئاسة الباطلة، وعليهم شقوتهم تحت نير الضـلالة، ثم وعلى هذا الأساس لا يجوز تكذيب مدعي الرسالة حين لم يثبت صـدقه ولا كذبه؟
 في احتمال في فرض المحال، فالكذب هنا ليس في دعوى النبوة، بل هو

 القيامة، فلا يضركم بقاءه في دعواه، ولا تصديقه، فإنما هو لا سواه يحمل
 عَ وموردها محمل

 الاحتياط - إذاً - ألًا يُقتل ولا يكذَّب فإنَّ في تصديقه نفعاً بلا ضرر إلًا عليه

 للحساب، إذا لم بكن حساب فنحن ولياكم شرع سواء، لم يضرنا مان ما عبدنا الـا وإن كان هنال حساب فنحن الناجون وأنتم الهالكونان، وهذه حجة أخيرة على من لا يصدق البينات.

تم المشكوك في دعوى النبوة - إذا لا يملك حجة على صدقه وأنت لا تملك حجة على كذبه - لم يصح تكذيبه والفتك به إلًّا في أهل النبوة إذ لا

تصـدَّق إلًا ببيناتها، وقد ملكها موسى بتسع آيات، وأما فيما يخبر به من أخطار مترقبة فالحائطة العقلية تقتضي ترتيب آثار صدقها ، وهكانـا
الأنبياء إنذاراً عما يعدون.







 يقدم المحاور لنفسه أسوأ الاحتمالات تم يردها بلطف دون الـا وهذا منتهى المطاف في حجاج النبوات لمن لا يصدق آيَّة بينات، أننا

 حجة يقبلها كل ذي مسكة وحتى ذي جنة، ولكن حماقى الطغيان ليسان








 ارتكن على بؤس! ويقول الطاغية كلمتيه اللًّاغيتين دون أن تحملا أية حجة



 وصداً عن الفساد.

إن الفرعنة الطاغية بأية صورة وعلى أية حال، تحاول ولا تزال أن تحمل الشعوب على ما تراه، فلا تسمـح لأحد سواه في رأي سواه، ولا ولا ولا



داعية الحق يحمل الشوب على التدبر والتفكير وانتخاب الأصلح ابتداء من نفسه، إن كان حقاً بييناته فاقبلوه وإن كان باطلاً فارفضوه.

 ورشاد، وكل ما يراه ويعمله غيره هو ضـلالة وفي غير سداد، لا يَسمحون الا لأحد - أياا كان - أن يظن أنهم خاطئون، ولا وأن أن يرتئي إلى جوار رأيهم رأايا! وهذا هو معنى الطاغوت أن يجمع بين طغواه على اله وعلى عباد اله!

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

ذلك الاستبداد الأحمق باطل أينما كان، وفيمن لبس ملابس الإيمان

 يرى، وهكذاً استبداد طريق الجحيم. لا يحق تأصيل الرأي واستئصال ما سواه من رأي، إلًّا - أولاً - شه

 الشُعوب بكل تواضع، وقد يُظهرون أنفسهم معهـم مظهر المششاورين، وليوجهوهم إلى ما هم عليه من حق الوحي ببرهان لا قبل له .

 عليه:


 حيث المؤمنون لا خوف عليهم ولا هـم يحزنون ولأنه أمر واقع لا مردَّ له



 فراق، ويا له من دأب يخاف عليهم أصبح فيهم ركناً يمئّل به سائر الدأب في (1) (1) في الداب الأول إضافة المصدر إلى الفاهل وفي الثاني إضانتش إلى المفعول أي داب الش إيامم.

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون
 ( ${ }^{(r)}$
 كانوا أقوامأ حسب واقعهم وكونهم، فكما الكفر ملة واحدة فقومه كذلك ولك واحد هو الذي يتجلى فيه بأس الله، وهذا من بأس يوم الأولى، وإلى تطرُق ليوم آخر من أيام اله وهو يوم التناد:

中种










(1) سورة آل عمران، الآية: 11) (Y) سورة الأنفال، الآية: عو الع

نور الثقلين ₹: (Y)
 سورة الأهران، الآية: •0. 0 . سورة فصلت، الآية: ع \&. سورة غافر، الآية: •1.



إنهم يتنادون قبل دخولـهـم الجـحيم وبعدله
وتناوحاً لأصوات في زحام وخصام، يوليهم ويلبرهم خوفة وفراراً أ.
 فرأوا ولات حين فرار، مولِّين مدبرين عما كنتم له متولين وإليه مقبلين وهما


 ضلوا عن صراط الجنة، ضـلالآ عن ضلال، ينتهيان إلى ما ضلوا يور يوم الدنيا





 الآية هي الفريدة تدليلاً على رسالته السامية قبل موسى وكأنه وُوَكَانِ رَسُولَا نِبَيًّه( (0) رفيع المنزلة في رسالته، يتلو تلو مَن دارت عليهـم الرحى وعلَّها
(Y) سورة القصص، الآية: 10.
( ( ) سورة الصف، الآية: 0 (

سورة فصلت، الآية:
سورة الرعد، الآية: سبر.
 قال قلت : فكان يوسف رسو لآ نييا؟ تال : نعم أما تسمع قول اله

 بلغ في تورته مبلغ الملك أم كبير وزرائه، وعلى أية حال حصل على مكا مكان





 هـذه كانت كامنة في قلوبكم متحولة إلى شكك لردح السلطة الكائنة، نمّ تحولت إلى ما كانت، فأنتم أولاء الحماقى الصَّلِّتين الصَّلِلدين في الكفر
 ارتياب، ومن خلفياته أن يضله الها ختماً على قلبه.



 ولا مجال لنور المعرفة ولا شطراً قليلاً ليصبح منفذاً لرؤية الحق حيث الطبع
 لا يرجى معه أي مفر، فواويلاه إذا ختم الهه على كلٍ القلب ولا مناص ولا منفذ لخلاص!

وهذه الآية اليتيمة بين آيات الختم، حيث تعممه على كل القلب، ولأنه في أسفل دركات الكفر والنكران من الإنس والجان! فالقلوب ثلاثة، قلوبٌ

طامة بالنور، تامة في كمال النور، فكلها نورّ دون ظلام فهي في أفضل الـدرجات، وتلوب مـختومة بظلمة لا مـجال فيها لنور، فهي في أسفل اللركات، وقلوب مي عوان بين ذلك مهما اختلفت درجاتها بين مؤمن ومن يفتش عن إيمان.
أترى فرعون الطاغية يغيرّ رأيه بعد هذه الجولة الضخمة التي تأخذ بأزمة

 المستضعفين بلون غير الذي كان حتى الآن أمام الداعية:







 السماوات، نم الركوب على مركبة سماوية، اطلاعاً على ما فيها من كائنات

كامنة!
ولا يمكن الارتقاء في الأسباب إلَّا لمن يملكها علماً واقتداراً وكما
 أاسباباً يقصر عنها العلم مهما جال جولته في السماوات والأرض، فهي إذاً
سورة ص، النمل، الآية: •1. ع. ع.

أسباب خارقة للعادة، خفية إلًّا لمن أطلعه الهّ، وكما أوتي ذو القرنين من كل

 أسباب تعمنا أم تخص الخصوص من علماء الأسباب روحياً ومادياً 'إذْ تَبْرًا

فالعالم بأسره يعيش مثلث الأسباب وإنْ كان لكلٍ أهلّ، ولقد تسمّع فرعون أن هناك أسباباً لارتقاء السماوات واشتهى أن يبلغ الأسباب ولَّعَلَّلِّ

 السماوات فيطلَّع إلى إله موسى، كأنه كائن في السماء فـ

وقيلة القائل إن اله في السماء، فما كان يعرف فرعون مكانة إله موسى



重

فهذه سـخافة الرأي من فرعون أن لو كان لـموسى إله فلا بد أنه في



وهكذا يموِّه الطاغية فيداور ويحاور علَّه يـجد مفراً من لُجَّة الحججة، ولكيلا يواجه الحق جهرة وصراحاً، ولا يعترف بوجوده فضـلاً عن وحدانيته التي تهز عرشه وجبروته، فليس فرعون بالذي يفتش عن إله موسى، وعلى









 الأرض وإلى السماء ولكي يدحض حجة الحق، ولكِنه أصبح في تباب بعدما آمن السحرة كلهم أجمعون، وأغرق فرعون بـجنوده أجمعين، غرقاً بآ بكيده

:
هنا - وقد بلغ من كيد فرعون التوصل إلى أسباب السماوات - يستمر


 يتحداه بكلمة الحق دون أن يهاب سلطانه والمتآمرين معه.
(1) سورة إيراميم، الآية: 1A.


 (إِنَّا
 لمقركم، ومن المتعة الفانية تجارة باقية لن تبور .
يبرهن هكذا مرشداً لهم بعد ما أثبت لهم بما أثبت وحدانية اله وحقانية اليوم الآخر، حيث النصيحة دون برهان لا تفيد الناكر .

 وقضية المماثلة بين السيئة وجزائها أنه محلودد كما هي فهو متناه كما هي اني


 بحساب فئواب الحسنة بغير حساب، مههما كان لكل حسنة حساب ابـ في


ونقمته .
 اللنيا متاع وليس من متامها شيء خيراً من المرأة الصيالحة التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا فبت عنها حظظتك في نفسها ومالك سورة المائدة، الآية: 0 .


 قال - : مودني لمن يراقبني وينحاب بجالالي أن وجومهم يوم القيامة من نور على منابر من نور=

وهذا هو سبيل الرشاد إيماناً وعمـلاً وعقيدة في صيغة موجزة سائغة لائقة بالداعية، تعريفاً بالدارين، وصورة جامعة من خلفيَّة الأولى كلأخرى.


ولماذا ومَا لِّهِ وليس العجاب إلَّا مما لهم من دعوة زائفة؟ لأن اما


 أشد الأخطار! فلا مطمع إذاً ولا مطمح في دعوته إلى النار، فليس إلَّا أنهم


 إضهلال من لا يَضل فهو في ثالوث الضهلال المنحوس!
 وهو مجاراة مع المششركين أنني وليـاكـم لا نـعلم - لأقل تقدير - أن له اله شريكاً، حيث الآيات آفاقية وأنفسية ليست لتدل له على شريك، ولا أنه
 الحقول لدى أصحاب العقول، وأنا أدعوكم إلى ما تقتضيه العقول، وأنتم ألـم


= تحابوا بجلال اله ويدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب نسال الل ألن يجعلنا منهم برحمته.



 في الدنيا وقد وصلت لـحد تدعو دعاتُه اللذي آمن وهو في قمة الإيمان، والدعوات والدعايات الطائلة المزخرفة للطغاة تملك من كل وسائل الإعلان ما لا تملكه دعاة الحق، مهما لا يملكون دعوة في الآخرة.

 تم دعوة من أنبياء، ولم يعهد دعوة من صـاحب رسالة ببيناته لطاغوت








ففي مربع الدعوة لا تجد لهم ضلعاً ضليعاً إلّا ضئيلاً من دعوة باطلة لا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الرعد، الآية: } 1 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة الأنياء، الآية: YO } \\
& \text { (r) سورة يس، الآية: AY. } \\
& \text { (£) سورة فاطر، الآية: } 1 \text { (£) } \\
& \text { (0) سورة الرحد، الآية: 1ع. }
\end{aligned}
$$

تملك أي برهان، فليست هي أيضاً بدعوة، فهل تجد إلهآ دون دعوة في



 النار هم الآبدون في النار. وهذه جولة أخيرة في حجاج الذي آمن وجاه اللـجاج العا
 مستقبلهم أسفاً على ماضيهم وحالهم ولات فيات حين مناص :

:


 أمكنه لحدٌ الخططر على نفسه ونفيسه، وبصير بمن يصر في إنكار واستار وانكبار،

 وترى ما هو الأمر الذي يفوَّض إلى الهُ، ولا تحمله إلًا هذه الآية في سائر القرآن؟
خأَتْرِدِ لا تعني كلَّ أمر، فإنما مو أمر الحياة في خطورتها عقيب هله الدعوة الصارمة وليس بيده، وأمر الدعوة حيث بلغ بلغت إلى آلخر المطاف
 المكلف عن أمره وهو في استطاعته فيفوضه إلى اله، ولا الأمر الذي ليس

منه ولا إليه مما يختص بالله فإنه كله للا ليس لأحد فيه أمر سواه، إذاً فهو أمرّ بين أمرين، أن يواصل في تحقيق ما حمّل كما يستطيع، ويفوض أمره إلى اله فيما لا يستطيع، اقتساماً لأمره بين أمرين، مهـا الا كلا الأمرين، فليس التفويض - وهو الرد - إلًّا بعد تقويض، الْاهِ دون الأمور المستطاعة المحولة إليك، ولا غير المستطاعة المستحيلة عليك، فلا رد فيهما إلى اله، إلَّا فيما لا قوة فيه إلًا باله وقد حول إليك.

 عملت بواجبي كما أُمرت، ثم اله يكفيه فإنه الكافي لا كافي سواه. فقد يريد اله أن أُقتل دون دعوتي ولكي أفوز أنا وتفوز دعوتي، كما قُتل

 يمسوا من كرامتي إضـلالا لي أو انتقاصاً من إيماني إذاً فليس كل من يفوض أمره إلى الله، في دعوته إلى الله، يضمن بقاءه فيها، وإنما المضيمون - إذاً - الحفاظ على إيمانه، والإبقاء على دعوته مهما تضي عليه في شخصهه وكثيرٌ ما همه، وهناك الك قلة قليلة كإبراهيم ويوسف
 الدائم الرغد، والمفوض حقاّ هو الفاني عن كل ممة دون الله تعالى كما قالى
 كما أحسن الهل فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي . . ."(1) (والمفوض لا لا لا




يصبح إلا سالماً من جميع الآفات ولا يمسي إلًّا معافاً بدينه||(1)



أَعْذَابِ
ظاهر إطلاق الوقاية هنا خلاف الرواية ${ }^{(1) ~ ا ٔ ن ه ~ ق ت ل ، ~ ح ي ث ~ ا ل ح َ و ق ~ ب ا ٓ ل ~}$ فرعون هو غرقهم لمَّا لاحقوا آل موسى، والتفويض إلى الهه وقاية لكل مَن

مُكرَ به في سبيل الحق
 الذنين آمنوا معه، ومن سيئاته قتله وإخـلاله إذ خاض في حواره الصارم مع

 ألْذَّابَه بدلاً أن يحيق به سيئات ما مكروا!
= التديرير في الدنيا والألفاءه من فناء كل مدة غير الها تعالى والوالواوه من وفاء العهد.
(1) الـورير
(Y)

 إرباً ولكن وتاه الش



.
وتصديق الوعد وا(الياء، الئاس من نفسك واليقين من ريك واالضادها من الضمير الصافي له والضرورة إليه. . . أقول: و(Y) الثانية ذيل الحديث.

وقد لا يكون قتله في سبيل دعوته من سيئات ما مكروا، فإنه من حسناته
في حساب الله حيث الشهادة في سبيل اله كرامة ما فوقها كرامة! وسوء العذاب هو العذاب السوء، وكل عذاب سوء، ولكا ولكنه كان سوء على سوء إذ غرقوا حينما تراءى الجمعان فأدخلوا ناراً فور غرقهم وهذا وها من سوء العذاب.


 العرض عبارة أخرى عن الدخول كحالة خاصة منه كما يعرض اللحم
 يلمح أنهم متاع يعرض على النار وهي تشريهم كما شروها أنفسهم من قبل،
 ليس لها غدو وعشي، فإنما لاختصاص العذاب بهما، ورياحة بينهما، ولا

 أشده، ولأن الأشد هناك مطلق بين أهل النار - فهـم - إذاً - في الـدرك



 عن نفس العذاب ولا عن خلوده ولا عن فواصل بينه وإن كانت ساعة وأدنى

1• (Y) سورة آل حمران، الآية:
(£) سورة البقرة، الآية: AY.
(1) سورة الأحقان، الآية: عץ.
(r) سورة فافر، الآية:
(0) سورة البقرة، الآلة: آلآ:

 ظلت ناضسجة دون تبديل إلى العشي نقض العموم المستغرق للأزمان في "اكلماهله . . . إذآ فهي نـار البرزخ دون ريب إذ لا توافقها مواصـفات نـار

ولـو أن عـرض الـغـدو والـعشي هـو في نـار الآخـرة إذاً افـهـم مـن

 فهذه الآية - إذاً - هي في عداد الآيات البرزخية، وهي مـي
 بالإمكان وجود نار في الماء تُحرق؟ لأنها نار برزخية وهي في في أعماق المواد

$$
\begin{equation*}
\text { سورة النساء، الآية: } 07 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

نور الئلين \& :



 سورة نوح، الآية: با با

 , الا تلحق آخرنا بأولنا ورواه مثله منه أتول: لعل صرضهم ملى النار إدخال في نار البرزن البخا وصرض الاراراءة من بعيد هلى نار الآخرة وكما في الدر المتبر ه: \& هن أخرج ابن أبي شيية والبخاري ومسلم وابن مردوريه عن ابن عمر


 القيامة حيث البرزخ في موازاة الدنيا .

الدنيوية كامنة، فكما أن البدن البرزخي يختلف عن الدنيوي، كذلك ناره وجنته، فهما كامنتان في مكامنهما من مواد دنيوية، يظهرهما الها لانها لأهليهما
 يقينآ" .

 نعيشها في موادنا كلها، من ماء وثلج أمّاذا؟




اختلفتا .
إنهما للبرزخ ليسا قطعاً ما للأخرى ولمَّا تأت، فقد يكونان وفقاً لـما للأولى وهو الأولى، إذ لا شمس للبرزخ تخصه، اللهم إلَّا أن يعنيا طرفين لواحد الزمن في البرزخ حيث يختلف عما للأولى، اللهم إنا لا نعلم رإلًا ما
 يوافق الأولى في البرزخ حتى إن لم يكن فيه غدوٌ وعشي.



 هِنَ الْمَذَابِ




 لِخَنِّنَ









محاجة أهل النار عذاب فوق العذاب، إذ لا تبوء إلًّا إلى تباب، حسرة


 حياة وأعضله وهي حياة التبعية الهامشية للمستكبرين، فأصبـحوا أداةً لا فتعالاتهم، آلاتِ لتحقيق شهواتهم، دونما حظوة لهم أنفسهم إلًّا قليلة متبقيَّة على هوامشهـم، عبيد مرتزقة، في حياة الـِمـالة الجههالة، وهم

 نصيباً من حياة العار والدمار، نصيباً بنصيب واله من ورائنا حسيب،
 ألِمبكاِِه فلا حكم لسواه إذ لا حاكم هنا سواه؟ حاكم عدل في ذلك العِدل . وهل ؤيَتَعَجْجُنَهُ منا يخص آل فرعون لسابقة حالهم؟؟ علَّه نعم فإنهم


 بعدها يؤيد العموم، ومنطق الآية نفسها منطق العموم! فهي - إذاً - محاجة





(1) سورة إيراميم، الآية: YI.
 المؤمنين فإنهم ليسوا ضهعفاء في ذوات أنفسهم وأفكارهم مهما استُضعفوا في




 دينه، بل يتبلور إيمانه مهما استضعف إلَّا الضعيف القاصر غير المقصر .

إن الضصعفاء المقصرين تنازلوا عن كرامات اله وتغافلوا عن كرامة الإنسانية المستقلة الحرة المختارة، وانساقوا انسياق الشياه وراء المستكبرين والطغاة، ولم يسمحوا لأنفسهم أن يقولوا هلاه اللَّهم إلًا بلى فلى في كل بلا بلاء لعناء أوردوهم فيها، ولا سمحوا أن يفكروا في هذه الحياة الران الرذيلة الهزيلة، زاعمين أن المستكبرين يُغنون عنهم في الأخرى كما أغنوا - فيما خيّل إليهم

 هدى الش إذ لم يكونوا من أهلها، ولكن أخلنا اله فأخللناكم!.

 على ضعفكم ظلمات بعضها فوق بعض .

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة النساء، الآيتاذ: 94، 99. } 9 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة القصص، الآية: } 0 \text { ( } 0 \text { ( } 0 \\
& \text {. سورة النساء، الآية: (r) } \\
& \text { (مورة إيراميم، الآلية: Y) } \tag{£}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الخامس والعثرون

 الكبراء فينعطفون إلى خزنة جهنم:
为 : (
 يوم من العذاب، يعني المستحق الذي لا يقبل العفو، مهمها كان من الذين يخرجون عن النار بعد ردّح بعيد أو قريب من الزمن، ولكن الالآلآية التالية

 مصيرهم الجنة والثواب.

 عطف الربوبية بكفرهم.
 المتقاضى في ذلك السعير الحارق البالغ، ومن أهل النار عالمين أنهم

 عوان، ويعرف كلٌّ حسب القرائن، كمثل اليوم في الدنيا وبينهما البرزن العوان.
وهنا لا جواب لأهل النار من خزنتها إلًا التأنيب العتاب، تذكيراً بسبب الدخول في النار :


 القصد من إتيان الرسل إتيان الرسالات بيلاغها والا وبلوغا




 ضُـَّالًاّ، فسوف يعيشون حياة الجزاء ضُـلَّالًا في دعائهم اْمَّاذا! .


 منصورون كما المرسلون، فهم جميعاً جند اللش الغالبون! قاعدة صارمة مطردة طول التاريخ الرسالي دونما استناء. هنا تأكيدات أربعة لتحقيق ذلك الوعد إإنّ - نا - لـ ـ ـ نـصرها اثنتان لجمعية الصفات وهي أقوى تأكيداً، والأخريان من أداة التأكيد. وذلك تعقيب جاسم جازم يناسب الموقف الحاسم الباصمّ، أن جند الله

 ومهتوك وقتيل ومكذوب من الأكثرية الساحقة بين المرسل إليهم، فأين - إذاً


- وعد اله لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ومن هنا يدخل الشيطان في النفوس ويتدسس ضـعاف النفوس، ليحملهـم إلى التشكك في صـدق الوعد أو التكذيب بصادق الوعد.

ولكن المناسبة بين الحكم والموضوع تقضي أن النصرة هنا تدور حول موضوع الرسالة والإيمان، وهما أمران معنويان، والناس يقيسون بظواهر الأمور، وفي فترة قصيرة من الزمان وحيّزة محدودة من المكان، ولكن فـيح

 السلطة الزمنية إلى السلطة الروحية(1) مهـما اختصت قبل ذلك الزمن بالاأخيرة.

ولو نظرنا إلى بُعدي الرسالة والإيمان معها وبها ، لرأينامما تنتصران دون ريب، فأول ما تتطلبه منهم الرسالة ويطلبه صارم الإيمان أن يفنوا في سبيل تحقيقها حتى يُبرزوها بصورة أسمى وأقوى، ولكي يعلم الناكرون أنها أثمن عند أصحابها من كل قِيَم الحياة، فإنها كلها زهيدة ضئيلة أِيا أمام قضية الرسالة والإيمان!





 بعني مجموع النصرين ومو تفسير بأكمل المصاديق، وإلا فالنصر الروحي حاصل لهم علم طول الزمن .V. ، 79 : مورة الأنياء، الآيتان

من حملة الرسالات قُتلوا في هذه السبيل، فالمنتصر في سبيلها هو
 التضسيات.

وسيد الشهداء الحسين بن علي صلوات اله عليهما يستشهد في تلك الصورة المفجعة، أتراه منهزماً في هذه المعركة؟ في الحق إنه منتصر عله
 حيث لا يرحم رضيعاً، وأصبحت معركة العاشور مدرسة عالية في القمة


سبيل هذه الرسالة السامية.
هنالك النصر على اللذات والنههوات والرغبات في طريق تطبيق
 ورخيص، ولكي تبقى العقيدة، ويبقى الحق ويزمق الباطل إن الباطل كان زهوقاً.
أذلك هو النصر أم أن يبيع إيمانه بالثمن الأرخص الأركس : الحياة الدنيا بزهرتها وزهوتها؟



 فرجه) حيث يرجع المرسلون واللين آمنوا إلى محض الإيمان. ليس النصر للذين آمنوا في الحياة الدنيا إلًا إذا نصروا الهُ وهو محض
(1) سورة هود، الآية: هع .

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون



وأما الرسل فهم منصورون على أية حال مهـما اختلفت صور النصر، فإن سِيرَها واحد هو انتصار الرسالة روحياً، وقد تنتصر زمنياً، حتى يتم لها

 الرسول، تكملة للرسالة في القدر الذي قدره الله، وكما نصره الله بفتح مكة

 ولقد نُصر نوح بعد ردح بعيد من الزمن زمنياً بعد نصره على طول خط


الـرسـالـة روحـيـا
(v) ${ }^{(1)}$




(1) سورة محمد، الآية:
(Y) سورة آل عمران، الآية: •17

\&V : سورة الروم، الآية، (£)
(0) سورة التوبة، الآية: •ع.

سورة المؤمنون، الآيتان: (V) WY (V)
(A) سورة الأنياء، الآيات: (N)








 .

تم ولمن قَبلهم وبينهم وبعدهم من النبيين انتصارات توحِّها غلبة
الحجة بنصوع المحجة، وزيادات في سلطات زمنية ما قل منها أو كثر وحتى يأتي صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهنالك يتم الانتصار ويعم البسيطة وكل العالمين

هنالك انتصار لـهم في الحياة الدنيا ومن نم
 اللوطيدة بينه وبين نصر الرسل؟ إنه سـمة للجانب من القيامة وهو قيامة الأشهاد، حيث الأشهاد ينصرون الرسل والذين آمنوا في شهاداتهم في مربع النشهادة، وهي انتصار لهم فوق انتصار :

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الصـافات، الآيات: 118-19 الألـ } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآيات: 109-10V ان الات } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس والعشرون

حيث الأثههاد يشهدون عليهم دون إبقاء فلا تنفعهم معذرتهم بل
 فيعتذرون، فكيف لا تنفعهم معذرتهم وهي تلمح أنهم يعتذرون؟.

 الإذن فيه مـهانة أخرى، خلاف جند اله إذ كان لهم انتصـار فوق انتصـار!

 شهاداتهم عليهم، قدر ما أساووا في هذه الدار.


 نموذجاً من نماذج الانتصار الرسالي، بعد صبر وانتظار:


يا حامل الرسالة الأخيرة وهي أثقل وأطول وأكمل من كافة الرسالات،

 الطويل المليء بالأشلاء والدماء، أن تستغفر كلنبك، لذنب الرسالة التي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة المرسلات، الآيتاذ: بro، Mr. } \\
& \text { (Y) سورة التحريم، الآبة: V. }
\end{aligned}
$$

تعيشها بأخطارهـا، واللدوائر المتربصة بها حتى يغفرما ويسترها عما يمسها بسوء وكـما غفر الله بـما فتح مـكة نصراً زمنياً إلى روحي؛ ومن قبل منـذ الرسالة من الناحية الروحية.
 وكذلك الروحية، أن تدفعها عن ساحتك قبل أن تدنُّها، بكل ما تملك من إمكانيات، وتفوض أمرك إلى اله فيما لا تسطع على دفعه حين تُقوِّض ظهرك، فتصبح في مئلث الاستغفار عن ذنبك، في العصمة المطلقة الإلهية وقمتها، ولا رابع له من ذنب مقترف وعصيان حيث الـي الـا عن كل عصيان، فضلاً عن رسول الرسل وسيدهم
 بالحمد، أن تصفه كما وصف به نفسه، وتنزهه عن صفات المخلو الماتوين، وعن زيادة الذاتية منها على ذاته أو تركُّها، وممأثلة غير الذاتية منها لسواه تعالى، فقولك (اعالم") تعني منه „لا يجهل") - ولا أن (اعلمه كسائر الخلق") فلا نحيط بعلمه شيئاً ولا ندرك منه كما هو شيئاً . وهذا تسبيح بحمده، وأما حمده دون تسبيح به فقل ينجرف إلى إثبات صفات تشّبه صفات المخلوقين أمّا ذا مما لا يليق بساحة رب العالمين


 النبوة والآية بسورتها نازلة ردحاً بعد النبوة!

أم إن العشي والإبكار كليل نهار تعني الوقت كله، وقد ذكر طرفاه اللد المنور ه: Y Y ا أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في الآية تال : صـلاة

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء اللخامس والعشرون
لانْهما أهم الأوقات للذكر والذكرى في مجموع الليل والنهار، نيامة في
 نيامة العشي مثال للموت بعد الحياة، فهما وقتان لهما أهميتهما للذكرى؟ أم إنهما تعنيان أوقات الصـلاة كلها(1) وقد ذكرا بينها كأهم الصلوات والأوقات، والقصد إلى الصلوات المفروضات في مجموعة الليل والنهار؟

التسبيح بالعشي والإبكـار مكرور في آيات مـدنية: وَرَسِّنِ بِآلَمَيْيَ وَآلْإِبَعَا

 كلها، فلا نحتمل أنهما الفرضان حيث الخمس فرضت قبل المدنية بردح من

تم للاحتمالين الآخرين مجالّ، والخمس المفروضـات تشترك فيهما، فإما أن تعنيها الآية بخصوصهان، أم في عموم التسبيح وهي أهمه! (0)

 ليس جدال هؤلاء الحماقى انتصـاراً لهم على الرسالة الإلهية، فإنه


المصلر أخرج ابن المنذر عن الضساك في الآية تال : مل لربك بالعشي والإبكار قال: الصلوات المكتوبات

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل حمران، الآية: اع }  \tag{r}\\
& \text { سورة الكهف، الآية: YA. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: والاني } \tag{६}
\end{align*}
$$

راجع تفسير الآيات الثلاث الأخرى في محالها.

 هؤلاء الطغاة لا يجادلون في آيات اله بسلطان قاطع ولا ريبة أو شك هما في سبيل تحقيق الحق وإبطال الباطل، حيث الشك في هذا السبيل شك





 الها، ومتى رأيت في تاريخ الرسالات أن يبلغ مناوئوها بكبر في صـدورهمب،


 باطلهم

:


 والأرض وهما مجموعة الكون، يطامن من كبريائه متصاغراً متضاثلاّ، إلًّا أن





: قَلِيُ



 العطف ونفي الاستواء بين المسيء تكفيان دلالة على حذف اللّا علّ عن الذين

فهناك سلوب ثُلائة في الاستواء ثالثلها بين أفراد المسيء المـنقسمـ إلى
 والمسيء عملاٌ لا إيماناً فأقل سوءاً، هم لا لا يستوون عند الله، كما لا يستوي







 لذلك يؤتى به دون „لا يعلمونه إضافة إلى ألن توفُّر البراهين عليه لا لا تلا تلا

 سيما الموكبُ منه - مصدر البليات كلها، فالجاهل يسيءُ إلى نفسه واللى ذويه، ويحسب أنه يحسن صنعاً فهو من الأخسرين أعمالاً .


سَيَذْخُونَ جَهَنَّ دَاِخِرِنِ


 أنها علّّها نازلة قبلها، لكنها تعد إجابة المضطر دون أمر بالدعاء! أم إنه آية

 دلالة المطابقة، إلا تضامنية بدقة!

أو أنه قالُه في أم الكتاب ومحكمه، يقوله هنا في تفصيل الكتاب؟ أم



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

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


لمناسبة الدعاء عبادة واستدعاء فإنه أمر تربوي يعم عباد الله المؤمنين ر وهل أن أَّعْوُنِّهِ أمر بدعاء الاستدعاء حين الحاجة والبلاء؟ لمكان











 الاستجابة! فـ (للو وفيتم لها لوفى لكمب|(A) وكما أن دعاء العبادة عبادة كذلك

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: MA. } \\
& \text { (Y) سورة الجن، الآية: (Y) } \\
& \text { سورة الأعراف، الآية: } 19 \text { ( } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$


 تال: مو إخلاص الهال مما سواه
سورة البقرة، الآية: •ع.

نور الثقلين ؟ : orv القمي حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اله قال=
(الدعاء هو العبادة|(1) بل هي مخ العبادة، وكما الاستكبار عن عبادته كفر،
 الاستدعاء كأصل بعد دعاء العبادة، وكأنها هي العبادة لا سواه، فإن حقيقة

 تركه دخول جهنم داخرين|"(r) صاغرين، "فلا أحصي تناء عليك أنت كما

أثنيت على نفسكا .
وكما أن الدعاء تلو العبادة، كذلك العبادة والدعاء تلو المعرفة(r) وكما

"ادعوني" في دعاء الاستدعاء هـنا ركن لـمكان "أستجبب" ولكنهـا تستصحب شرطها الأصيل : دعاء العبادة، ثم تتلوها (اعبادتي، أنها دعاء الاء الاستدعاء والافتقار، فالأخرس عن هذا الدعاء على حاجته على أية حال، ناكر لفقره وافتقاره إليه، وكافر بغناه. وهل تعني (ادعوني" بلسان القال؟ وكثيرون يدعون ولا يستجاب لهمّ،
 قال؟ والمقربون من عباد اله يدعونه بمقال مع حالِ! أم تعني لسان الحال ويبرزه المقال والأعمال، فالعناية إلى مئلث الدعاء






 سورة البقرة، الآية: 1A7.

كأكمل درجات الدعاء، وهو الذي يضمن الاستجابة؟ وقد تعنيه آية البقرة
 ألذَّاعج لا يعني تكرار الدعاء، بل مو حقيقة الدعاء دونما شائبة، ظاهرة ناطقة عن الباطنة بلسان العمل والقال.
وإذا كانت الاستجابة مضـمونة بعد الدعاء فما لنا - في الأكثر - لا
يستجاب لنا؟ (Y)




 يغرك بجهلك صالحَك عن طالحك، وقد يعوِّضك صالحاً بدل ما دعوت من

غير صالح وانتت لا تدري.
وقد تدعو وأنت غير هالح كلاستجابة فكيف ترجو الإجابة؟
وقد تدعو ربك فيما خوَّله إليك أو آلزمه عليك، وليس الدعاء وعاء إلًّا فيما
لا تسطّع أم لا تكفيه!
وعلى أية حال ليس عدم الإجابة إلًّا لنقص فيك أو في دعائك ألك أم هي


نفسك في غير إجابة، أو انتظر مستقبلاً فيه الإجابة(ع) .
(1) (1) سورة البقرة، الآلية: 1^1.
(Y) المصلر ح الش الْ دحوتني فأخرت إجابتك وئوابك كذا وكذا دورتني في كذا أو كذا فأخرت إجابتك ونوابك

كذا أو كذا قال فيتمنى المؤمن . . .


خُلف الوعد من خَلفيات الجهل أو العجز أو البخل أو الخخوف أمَّاذا
 تعالى مستحيل، فإذا لا تستجاب دعوتك فتٌ نقصاً فيك أو نقضاً في شروط

الدعاء.
من الحاجيات ما يعطيها ربنا دون دعاء، ومنها ما يعطيها بدعاء فإنها شرط الإعطاء، ليس لأن اله بحاجة إلى آن يُدعى ليعلم عن جهل ألم أو يحظو حظوة الاستدعاء، وإنما حظوة القربب للعبد وليعلم أنه بحاجة دائبة إلى الله،


تقل قد فرغ من الأمر فإن الدعاء هو العبادةل|(1)
ادع ربك على كل حاله، واطلب منه ما تحتاجه غير مصر ولا جاز جازم علَّه
 نفس الدعاء عبادة لا تضاحى، كيف وربك يلعوك للدعائه ويعدك الاستجابة!
 بشر انطها .

ولللدعاء شروط عِلَّة هي العُدَّة للاستجابة، منها الوفاء بعهد الله العبادة،
 ط = نرى المضطر يدهوه فلا يجاب لـ، والمطيع يستنصره على عدوه فلا ينصرهو









 السريرة والنفاق مـع الإخوان وترك التصديق بالإجابة وتأخير الصـلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتها وترك التقرب إلى الهُ (r)| واستعمال البذاء والفحش في القول| (م)

إن هناك أموراً تتقدر فتقضى بحولك وقوتك، وأمور أخرى لا تطيقها وقد أمرت فيها بدعاء ربك، فلا تقل „قد فرغ من الأمر" فإنه قول اليهود
 ويا له من رحمة واسعة سابغة، يأمرنا بدعائه، نم يتهددنا إن تركناها
 واسع، يعطيك سؤلك إذا دعوته، فما يمنعك من دعاءِ دعائه إلًّا استكبارك، أم

كل سائل عبدٌ لمن يسأله مفتقرأ، فهل أنت تسأل سؤلك عباده ، نم تستكبر أن تسأله تعالى وهو رب السائل والمسؤول؟ ضعف الطالب والمطلوب! .
سورة الأعراف، الآية: 00. (Y) سورة البقرة، الآية: YاY.
 العابدين علي بن الحسين المصدر ح 17 في ميون الأخبار في باب مجلس الرضا طريل وفيه قال الرضا

























يسألهما الإنسان ربه وقد أعطامـما إياه قبل خلقه، فكيف إذا سأل نعمة؟
أتراه يبخل فيما يُسأل وهو كريم فيما لم يُساًّل الْ
الليل هنا وفي سائر القرآن لباس(1) وسكن لتسكنوا فيه عن حركات




صصيح أن في شغل الليل وراحة النهار سماحاً شرعياً وإمكانية كونية:
 ضـوء قـانـون، وسـمـاح إذا لـزم الأمـر، والأهـل مـو وألَّلَ لِّنَتْنُوْا فِيهِ
 الحية لتستمد حياتها ونشاطها في النهار، وممجرد النوم لا يكفيها توفيراً لهذا النشاط، فالخلية الحية المتعرضة لضوء مستمر ونهار سرمد تصل إلى حد

الإجهاد، فتلف أنسِجتها إذ لم تتمتع بقسطها اللازم من سَكَن الظالام . كما وأن في سرمد الليل أو شغله بدل النهار إجهاداً في صورة أخرى لهلذه الخليات، فلكلِّ ضرورة حيوية على حدِّه في جَذره ومدِّه . وهذه القاعدة تنحو نحو الأكثرية الساحقة في أمكنة هذه المعمورة، ففي

 ضياء مصطنع، وعلى أية حال فراحة الظلام وإبصار الضبياء أياً كان هـما (1) (1) (Y) سورة القصص، الآية : (Y) (Y) سورة الروم، الآية: (Y)

غافلين !





 وهو الممكن الذاتي، فهما (الا شيء" على طول الخط، مهما استحق الممكن

اسم الشيء وجاه المستحيل الذاتي، فإنهما لا شيء في الواقع
 حيث الخالق أقوى وأعلم فأحرى أن يكون ربأ لما هو خالقه، ولا ولا يأتي غيره

 واستدعاء أمَّاذا؟

 يُّصروا بها حتى يستبصروا فعُميَّت عليـم الأنباء فعموا وصـموا فلا يفقهون حديثاً !


( 6 (
(1) سورة الأهراف، الآية: عه.

أترى الأرض قراراً ساكنةٍ لا حِراك لها؟ فماذا نصا نصنع بآيات حِراكها كالدحو والطحو واللذلول والكفات والراجفة ويسبحون وأضرابها؟! القرار من القَرِّ: البرد، ما يلمح أن الأرض كانت حارِ كارة سريعة الحراك ومجنونة، لا تقر ولا تحنُّ لراكب كما دلت آية اللذلول، نم ذلت بعد ثِيمّاس وقرّت بعد ارتكاس.

فالأرض القرار هي الباردة نسبياً بعد حرارتها البالغة، دون برودة مطلقة يسكن فيها الجسم عن أي حراك وهو ورو موته وانعدامه، إذ لا لا بد للمادة - على

 وقرُ الاستقرار الراحة لساكرار الارضيها، ومجرد

 قبله ماءٌ أو كلاًّ لشدة الحرٌ الشُّماس .

نم والككم" تدلنا على قرارها النسبي لساكنيها، دون سكون أصلي لها،





 القرار، أنه السكن الراحة، وكما يستريح الإنسان في الطائرة دون صوت ولا

اضطراب، يعلم حِراكها ولا يلمسسه إلًا أن ينظر إلى السحاب الاب حولها والأرض تحتها! وليس قرار الأرض لاستقرار الحياة - فقط - من خلفيات
 الراحة، المُمگٌ للحياة الناضيجة المرتاحة
(افلو دارت الأرض حول نفسها أو شمسها أسرع ما تدور الآن لاندثرت هي، وتناثر ما عليها، وقضت نحبها بمن عليها! ولو دارت أبطأ مما مي لبطلت الحياة عليها آو صعبت، ولولا دورانها حول نفسها لفرغت البحار والمحجيطات من مائها، وتحولت الفصول إلى فصل واحد.

ولو كان الأوكسجين بدلآ عن Y Y/ خمسين بالمائة تعرضت كافة المواد القابلة للاشتعال لحرقها، ولو هبطت عن قدرها كعسرة بالمـائة أو أقل لابتليت الحياة بقلة الحرارة اللازمة لتداومها ونضسجها . وهناك آلاف الموافقات المتشابكة لا نعلمها، خلفت قرار الأرض كما

نعيشها، لولاها لبطلت الحياة أم صعبت على ظهرها"|(1) الما
 لا كسائر الحسن في سائر الخلق، بل الأحسن المطلق الذي ليس فوقه حسن

 ولا المفضَّل عليه، ولو وقفنا أمام صورة الإنسان: الجسمية - فضلاّ عن (1) مقتطفات عن كتاب (الع اله في السماءه للدكتور أحمد زكي وكتاب ا(العلم يدعو للإيمان، ترجمة محمود صالح الفلكي
سورة التين، الآلية: ع .
سورة الإسراء، الآبة: .v.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزءء الخامس والعشرون
صورته الروحية - وقفة دقيقة، بل وأمام كل عضو من أعضائه أو خليَّة من خليَّاته لقضينا عجباً على عجب، حيث يرجع إلينا البصر خاسئاً وهو حسير! نضرب لذلك مئلاً العين مقيسة على الذبذبات الضويئية في جوه، وأذنه مقيسة على الذبذبات الصوتية، وكل حاسة له أو جارحة مصممة وفق الوسط الـمهيأ لـحياته، لولا الـموافقات بين هـه اللذبلبات أو تلك وبين قُلُرات العيون والسمع لاختلَّ مصلحة السمع والإبصهار ولم يكن للإنسان على وجه الأرض قرار!
 ومسكناً ومنكحاً ومنظرأ أماذا من رزق مادي، وفوق ذلك كله الطيبات

الروحية والنفسية، طيبات فوق طيبات!
 سواه الذي ليس رب نفسه فضلاً عن العالمين! .





洤













يَتْهَزْوُونَ



استفهام تقرير للرسول تنكير لـمن يجادلون في آيات الله، وآيات الله من آدل الآيات على الله دون الا
 حيث يصرفهم الشيطان وتصرفهم أهواؤهم، وما هو إلَّا كبر به ينصرفون إِّنَّ

 فالصرف من الحق إلى الباطل قد يكون قصوراً من المصروفين ببُله أو



 وعلَّ الكتاب هنا جنس الكتاب السماوي وكما تلمح إليه وْرُسُلَّاًّا دون

 كلهم، حيث المصلر واحد. (1) سورة فافر، الآية: 07. سورة الجاثية، الآية: 7.

هم أولاء الحماقى وإن كانوا هنا لا يعلمون عن تعنُّت وتقصير، ولكنهم


: (
وو中 الأخرى، فأغلال العبودية للطواغيت، وأغلال الشهوات والـحَيْوَنات والإنِّات، هي هي التي تظهر بحقائقها يوم يقوم الأشهاد، وكل يحمل غُلَّه

 شهواتهم•

ولأن السَّجر هو تهييج النار وإضرامها، فإسجارهم إذاً في النار قد يعني أنهم حطب النار ووَقودها، فهم أولاء بعد ما يُسحبون في الـا الأرض إليه، يُضرمون في النار حيث يزيدونها تهيُّجاً واضطراماً، فيزداد فـادون

هم أنفسهم بأنفسهم تشنُّجاً واضطراباً :




 الضـلال فوق ضلال لمكان التلُّك والتلكُع الجارف حين الإجابة عن سؤال .
(1) سورة الزخرف، الآية: 7v.

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون

 على الحق، كمن يضحكون على المذنبين ويفرحون بدمارهم وأضرارهم، ثم المرح هو شدة الفرح والتوسع فيه.

 تعنيها حيث لا خلود في المدخل وإنما هي جهنم يخلد الداخل فيها مها مهاناً





 حققت واجبك الرسالي فقف عنده، فأما النتائج فليست لك ولا عليك وحتى
 الرسالة، ثم الأمر كله لله، ولهَ الأمر من قبل ومن بعد وما أنت إلًّا رسول!



 عَدَداً يحلِّقون على من سواهـم عُدَداً، فإنهـم عظماء الرسل بين من دارت (1) حيث المذكرر منهم في القرآن (Y) رسولاً بين الألون المشار إليهم في آحادينا .

عليهم الرحى أو من ينحو نحوهمم، وعلى أية حال فالسنة الرسالية هي ما تصرح به الآية أن الآيات الرسالية عذاباً ورحمة إنما هي بإلذن اله ومهـما



. أَلْبُطِلْونَ

 وها هي آيات من الله لصالح المـجموعة في الحقول المعيشية المادية، ليست تأتي إلَّا بإذن الله، فبأحرى الآيات الرسالية أن ترتبط - فقط - بإذن الله دون سواه.
 فالعالمون يعيشون آيات الله في كل حلِّ وترحال وعلى أية حال، دون



 ذلك سير الأرض في الطول التأريخي والعرض الـجغرافي، حصولاً

 الكافرين، عبرة من الغابر هي تذكرة للحاضر ع
(1) سورة فاطر، الآية: A.

فترامـم (كانوا أشد منهـم قُوَّة وآناراً فِي الأرضيِ" في الحياة الظاهرة

عليكم - إذاً - أشجى.


اعتزوا بعلومهم التي كلها حلوم وظنوا أنها العلم لا سواه، وحياتهم هي الحياة لا سواها
 الحياة، فالحياة التقدمية مي العلم بالدنيا وطاقاتها وحالاتها والها والعمل لها لها ليس








. ${ }^{(r)}$

كانوا يستهزئون بمواعيد الش عليهم فحاقت بهم:

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

 وترى إيمانهم عند رؤية البأس ينفعهم وما هو بإيمان؟


وَخَيسَ هُنَالِكَ آلكَفِرُونَ
 لأنها لا تحن إلى واقع، وليست إلَّا خوفة من عذاب واقع !
 العذاب نم العودة، فقد يكون الأخذ بالبأساء عذاباً لا مرد له إذ لا يضَّرَّعون




 هذا - فإذا تضرعوا عند البأس وآمنوا صدقاً نفعهم إيمانهم كما في قوم


 خوفةٌ عن البأس فلا يقبل .
A.
$11$



مكيّة وآياتها آربع وخمسون

居 عَرْبِيَّا لَِقَوْرٍ يَتَلَوْنِ












الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون
حم فصلت: السجدة هي ثانية الحواميم السبع المكية، وهنا وَتَنِِْلٌ مِنَ










 القرآن، فهذه مواصفات خمس في هذه الخمسس، تصوغ سورهها والقرآن كله

 في هذا الذكر من العزيز العليم الحكيم الرحمن الرحيم! خمسّ في المحور وسائرها تحور حولها .


(7) سورة الأحقاف، الآية: Y
$\qquad$
Y (0) سورة الجاثية، الآية (
( 9 (V)
(^) نور الثقلين ₹ : . . .

وفي هامة حم روايات عدة تقول كلمة واحدة إن رسول اله هِ


لرسالته المستهزئين به، المتهددين له، فآمن قوم وكفر آخرون(1)
ولقد فُصلت في فصلت شطرات من الرحمتين ابتداء بالرحيمية الخاصة


 وَ

















 أن ممن سمعها سعد بن معاذ فرجع وتد مداه الشا


(r) ${ }^{\text {خَمِبِرِ }}$

في مرحلة الإنزال الإحكام لم يكن قرآنآ يقرأ، ولا عربياً يَعُرُب ؤِّلِّوٌَ
 تفصيل، فلما فصّل في مذه الآيات المفصـلات أصبح قرآناً عربياً: لائحاً

 في نفسه بيان للناس، وعربي لا تعقيد فيه ولا خفاء يعتريه، فإنه داعية العالمين


التي تهدي الناس بالقرآن، والجاهلة المتجاهلة لا تزيدهم إلّا خساراً.

 حيث ينطق بعضه بيعض ويفسر بعضه بعضاً، في ترتيب التنزيل لبعد واحد- : الآيات المتشابهة بيعض، تفسر بعضها بعضاً، وفي ترتيب التأليف لبعد ثانان، الآيات التي تحتف بها من قبل ومن بعد، فإنها تساعد في تفصيل معانيها
 حيث يفسرها الرسول والأئمة من آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين . فهذه تفاصيل أربعة للناس، بعدل إحكامه الـخاص في قلب الرسول،


(细) سورة البقرة، الآية: 1^0.
(0) مورة الشورى، الآية: ع ع
.
سورة القدر، الآية: 1.
سورة مود، الآية: 1.
سورة الإسراء، الآية: AY.
 عربيآه فرغم أن الكل مبدئياً كافة لسائر المكلفين، ولكنما التعرف إلى معارفه
 حق القرآن وحقيقته ليس مو له عربياً لائحاً فلم يفصّل لهـ ورحّ ولم ينزَّل، إنما


واللذي يؤمن به ولكنه لا يتخطى مداخل تفهمه ومـخارجه وهو يهوى تفسيره بغير هدى أو أثارة من علم، ليس له عربياً ولا فصلت له آياته، وقد
 واللني يعرف مفاتح تفسيره ولكنه لا يطبِّقه ليس له عربياً كما يحق، حيث العمل بالقرآن مما يساعد على تفهمه، فلكل من مرات مراتب العلم حظ من درجات القرآن، وللجاهل المتجاهل المتعنت دركات.
 للعلماء أن يكرسوا طاقاتهم للحصول على الأكثر فالأكثر من معاني آي

 السبيل سوى بيانه، فإنه النور المبين وما بال النور يستنير بنورٍ سواه أم بنورِ سواه، اللهم إلّا استيضاحاً من السنة القاطعة متطرقة طريق الدلالة صرينـة وظاهرة.

فلا تعني عربية القرآن إلّا جزالة بيانه ووضوح تبيانه وبرهانه، وإن كانت تزيد في عربيته تفهماً عربيته لغوياً . (1) سورة يس، الآية: (Y) (Y) سورة التكوير، الآيتان: MA، ،YV (Y)










 العناد وتييسساً للرسول ليذرهم كما هم فيذروه كما هو :





فلا يصل إلى قلوبهم لأنها في أكتتها

(£) (£) سورة البقرة، الآية: M.
(0) سورة الالنعام، الآية: YO.

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

المبادئ فيما بيننا ويينك، وسدّ المداخل إلى قلوبنا، والأكنة جمع كنان وهو


 عن سمعه وأكنَّت قلوبهم دون علمه، وقد أكنها الله وأوقرها جزاء الاء الاكتنان

والتوقر .
إن الأسماع هي مداخل القلوب تعي ما سمعت وتسمع ما وعت، فإذا




 منفصلاّ عنا، فاصلاً بينا، فالمسافة المفاصلة بيننا وبينك مستوعبة بحجاباب، دون إبقاء على جزء هو خِلوٌ من حجاب.

إذاً ففي ثـالوث المفـاصـلات بيننا وبينك لا تفيدك الدععوة ولا إيانا
 كما نشـاء وفي شؤوننا، آذانٌ منا إليك لحربب شـعواء عشواء، وبلاء لأواء

\$ \$

 فقد وقعت المفاصلة التامة نم لا يرجى تأثير أية دعوة. أتراهمم صـادقين فلا يمكنهم الاهتداء بما كفروا وختم الله؟ لقد صـدق

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الخامس والعثرون



وهذا نموذج مما كان يواجه الرسول ولكنه ليس ليكفَّ عن الدعوة أو ييأس من تئيسهم، وليس ليجيب عن قولتهم الهباء الخواء إلاّلا بياناً لكيانه بالوحي :



آية لا ثانية لها في سائر القرآن إلّا التي في الكهف إلّا في ذيلها وَّنَّ
سورة البقرة، الآيتان: 7، v.

اللر المتور ه:













 قلربكم غلفاً وقلوبكم في أكنة مما ندووكم اليه وفي آلانكم وقراً وأمبحتم اليوم مسلمين،
 والعباد الكاذبون مليه ومو الغني ونحن الفقراء إليه.


 وحي في الفطرة والعقل والصدر والقلب والفؤاد واللب أماذا من جنبات الـبات الروح، وأنا أكمّل بالوحي ما قصرتُم أو قصَّرتم!
 تلك المفاصلة التي تجعل من بيني وبينكم حجاباً، وفي قلوبكم أكنة وفي آذانكم وقرآ، فلا أفهمكم ولا تفهمونني، لا أتحملكم ولا تتحملوني! لا! أنا بشر كما أنتم، أسمع وأبصر وأحس كما أنتم، وأعي بقلبي ذاتياً
 دونكم، وليست هذه المفاصلة بفاصليَّ عنكم، وإنما هي مواصلة أخرى فيلم فيما
 حجاب بيني وبينكم إلّا منكم، ولا كلا كنان عما أذكّركم إلّا على تلوبكم منكمّ



 الرسل كلهم، وهو قضية الفطرة والعقل وكافة البراهين حسية وعقلية، فلماذا
(1) سورة الكهف، الآية: •11.
(Y) راجع تفسير الآية إلى الكهفت تجد تفهيلها فيها فلا نعيدها منا.

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

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

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

 والفطرة، والعدل في القوامة والفضيلة، دونما اعوجاج عنها ولا ارتتاج، تم






المشرك باله - بطبيعة الحال - لا يدين بدين الله فلا يؤتي الزكاة زيادة مالية على أية حال، فإنها مطلق الزيادة ولا سيما قبل نزول آيات الزكاة
 الزكاة حالياً أن يزكي نفسه كما تقول شريعة اله، فلا له أموال زاكية الا ولا ولا
 وأما حاله الدنيا فلا يزكيها لا مالآ بتعطفه على عباد الله، ولا حالآ في انعطافه بنفسه تقربآ إلى الله، وأما مستقبله فهو كافر بالآخرة، فهو ناكرٌ للمبداً والمعاد وبينهما يعيش نكران الشرعة الحاكمة بين المبدأ والمعاد فـ وَوروَيِّرِ لَّهُمه بدهآ وعودآ، ويل لهم في أولاهم وويل لهم في أخراهمم!

 ولا مقطوع عطاء غير مجذوذ، لأنه قضية فضل الله، فليست له نهاية مهما كان الويل للمشركين ممنوناً مقطوعاً حين تخمد النار ومن في النار لأنه قضبية عدل اله فله نهاية.




 آيات أربع من（افُصِّلت＂مي منقطعة النظير في سائر القرآن بما فصَّلت
 ولكنها تركت إجمالات بعد تفصيلانها مما حيّرت ألباب الباحئين عنها


 القرآن إلى نظريات العلماء القابلة للتبديل أو التعديل، فلا نحمل على القرآن
（1）السبع مي الثالية：

 ［الأمران：：保
范 اَاَخَسْنُ عَمَلُّا ．．．和


 4－ 4准


ما لا يتحمله من توجيهات، أو هو ساكت عنها، وإنما نستنبط من نصوصه وظواهره مشياً على صراط مستقيم، حيث القرآن هو الإمام الذي لا بلديل



أو ظاهرآ جلياً أم لا يوافقه!

هنالك تساؤلات حول أيام الخلق ماهية؟ وما هما اليومان تارة للخلق الأرض، وأخرى لتسبيع السماء، وما هي الأربعة بينهما ولماذا هيه والجا ولجا



 السماوات بمرحلة، فهو قبل خلق الأنجم في السماء الدنيا بمرحلتين، فهي


 ( ${ }^{\text {(1) }}$

وعلى ضوئها النظريات العلمية القائلة إن الأرض هي من مواليد الشمس



 الوحي في كل سماء، دون إلى كل سماء أم لكل سماء؟

ما هو اليوم؟
اليوم في مطلق ما يعنيه هو واحد الزمان حقيقياً أو نسبياً، فالواحد الحقيقي هو واحد الحركة في المادة الأولية ولا بعلمها إلاّلا الها أو من علّمها

والنسبي - فيما نعرف - يعم اليوم الإلكتروني ومو مقطع من الزمان للدور الإلكتروني حول شـمسها البروتوني، وسنته ا/ / ...., 0 نانية
 بين الآي التي تحمل اليوم وهي تذرف أربعمائة وتسعة وأربعين.
 فلان وفلان، إلى يومي الدهر ذ االدهر لك يومان يان يوم لك ويوم عليك فإن فإذا
 الكون منذ البداية حتى الآن، والكى يوم القيامة، وإلى أيام السنة الأربع ومي
 الكونية التي خلقت فيها السماوات والأرض، وقد تعد يوماً واحداً بحساب




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الرحمن، الآية: Y9. }
\end{aligned}
$$

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

هُؤ فِ شَأَنٍِه وانتهاء إلى يوم الكُون كله منذ خلق حتى النهاية، وبينهـما متوسطات من هذه وسواها (1)
 الأرض بعد خلقها ودحرها، إذ تسبق الأرض والسماء الاء، بل هي على الترتيب
 وأحياناً بمليارات الأضعاف بنسبة بعضها لبعض .
 القرآن يخاطب المكلفين أجمعين دون النجوميين حتى يحصر صـلاحاته الكونية فيما يصطلحون، ولا الأيام التدبيرية الألف أو المعارجية الخمسين
 مما يحوم حوم خلق السـماوات والأرض . حسبب الـمراحل المـمختلفة المتلرجة من خلق الكون وتكامله.
هنالك يومان وأربعة ويومان في آياتها الأربع من (افصلت) هذه، وليس ليعني من الكل أيام أصل الخلقة التي هي ستة، مع العلم أنها لا تخرج عن نطاق الخلقة!.

راجع ج YQ :من الفرقاذ ستجد تفاصيل لليوم ملى ضوه آية المعارج.






 ومما يؤيده من الروايات ما في الدر المنور ه: •Y7 - أخرج ابن جرير والنحاس في =

ستة، كما يقال : سرت من البصرة إلى الكوفة في يومين ولالى كربلاء في أربعة
 خلاف الفصيح والأدب الصحيح أن يتمحّل في مثل هذه المعاريض الها الهامة بين

 واحد كالسفر وأمثاله، وهنا أفعال عِدّة مفصولة بعضها عن بعض كما فصل


تم اليومان بعد الأربعة المـختصان بتسبيع السماء لا يفسحان مـالالاً

 تنقسم - لأقل تقدير - إلى ثلاثة هي خلق الأرض ودخان السماء وتماء وتسبيع اللدخان.

فجعل الأربعة تتمتها بعد اليومين - على مشاكله العدة - لا يغني عن = : عن ابن مباس أن اليهود أتت النبه






 استراح فغضبِ النبي
 عكرمة عن ابن مباس عنه سورة الأعران، الآية: عه.

المناقضة بين الستة والزائدة، فإن يوم الدخحان يجعلها سبعة! أم يزيد يوماً لتزيين السماء الدنيا بمصابيح فرجعت ثمانية!
 السنة حيث تقدر فيها أقواتها كل سنة(1) الْ وفي ذلك التوجيه العضال إلوال إمـال









 لأفعال ثلاثة، وأجملت في تكملة السماء عن فعليها، فلا هما فـمـن اليا اليومين لتسبيع السماء، ولا ذكر لهما يوم؟
إن ذلك لحق تنطق به الآية نفسها، ففيها خلق للأرض، وفيها دون ذلك
نور الثقلين ₹ : AYه تفسير علي بن إيراميم أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال تال لي أبو عبد اله
 أقوات العالم من البهائم والطير وحشرات الأرض وما في البر والبحر في اللخلن من الثمار والنبات والشجر، وما يكون فيه معاش الحيوان كله ومو الرييع والصيف والخريف

أقول: إنها رواية يتيمة في تفسير الأربعة بالفصول الأربعة، ندد تطرح أو تؤول بأنها خمن المعني من الأربعة

 عكِيز"(1) والأيام الستة في آياتها السبع تخص أحل الخلق دون ما فيه! .

 للأرض، وبالأخيرة، الفصول الأربعة بعد التكملة.
 الآخران علهما لخلق الدخان، أم يقتسمان بينه ويين خلق الأنجم في السماء الدنيا، أمّاذا من محتملات علّا نستعرضها.
فالنتيجة الحاسمة المدجتثة لـجذور المـحتمـلات الدخيلات ألن أن خلق الأرض كان قبل تسبيع السماء، فهو - إذاً - قبل الشـمس بـمرحلتين إذ خلقت مع سائر الأنجم في السماء الدنيا بعد تسبيعها. ترى هذه هي الأرض خلقت في أهلها قبل الشمس دون انفصال عنها، فما ترى في تكملتها الثلاث في أربعة أيام، هل هي كما الأرض ملا ملبرة ملها لها بعد يوميها وقبل يومي السماء؟ وآيات النازعات تؤخر ماءها ومرعاهـا عن

بناء السماء!
هنا محكمات في تقديم ما في الأرض كما الأرض، وأخر متشابهات ترجع إلى هذه المححكات: - فآية البقرة تجمعهما في تقدّمهما على اللّبع


سورة البقرة، الآية: M9. .
 المؤمنين : إن اله جل ذكره وتقدست أسماوه خلى

لتلبير الأمور.



وآيات النازعات هنا متشابهات في جهات محكمات في أخرى، فإنها تصرح أن دحو الأرض فإخراج مائها ومرعاها وإرساء جبالها، هي كلها بعد بناء السماء، دونما تصريحة ولا إشارة أن خلق الأرض بعد بناء السماء، تم

تبقى الأفعال الثلاثة الأخرى المتشابهات بين فصلت والنازعات(1)
فهل إنها كما الأرض قبل تسبيع السماء، أم هي - فقط - بعله وخلقها
نفسها قبله.
وهنا تشابه في بناء السماء هل هو تسبيعها؟ فالثلاثة إذاً بعله ، أم بناءً



 مياه الأرض كلها من السماء!

أم آن الثلائة في النازعات متأخرة عن نُلائة فصلت، تأخر البارز عن



 |r" سورة البقرة، الآية: M9.
مورة النازهات، الآية: التا
 أم سبع سماوات، كامنة في الأرض، وهي بعد ذلك ظاهرة، وكما وأَآلَرَّرَ
 كانت شموساً في حراكات غير معتدلة .
 الأربعة، لذلك فمن هذه الثلاث ما هو متأخر عن تسبيع السماء، كما منها المتقدم عليه، ونحتمل أخيرأ - بناء على وحدة الثلا



 البناءين مع بعض، ودحو الأرض وإخراج مائها ومرعاها وإرساء جبالها كان الها

بين البناءين! .
إذاً فلا تنازع بين آيات فصلت والن والنازعات إلا تشـابهات ترجـع اللى

وأمَّا نظرات العلماء في انفصال الأرض عن الشمس ، فإنها على كونها
 الآيات أنها خلقت قبل الشمس بمرحلتين، وقد أثبت العلم أخيراً استحالة الواقعية لهذه الفرضية لاختلاف جرمي الأرض والشا

إحداهمما عن الأخرى (ع)
(1) سورة النازهات، الآية: ا

MQ،YA : سورة النازهات، الآيتان الآي (r)
 I - فرضية التصادم لـ : بونون الفرنسي IVEQ م.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون
هذا - وإلى رجعة تفصيلية بحثاً دقيقاً عن آية التقسيم :
=
 ولادتها، وكلف كوكب من ذوات الأذناب لإيلادما فضربت بنفسها الشمس فير في سروتها


الضربة الهائلة فأصبحت عائلة لأمها الشمس .
 أبطل كانت باستدلالات واستعادات فرضية التصادم ومنها أن كوكبة صغيرة لا تقدر في


 نفسها بهدوء فانتقلت مقادير من حرارتها ليا ملى أثر التشعشعات إلى الأجواء المحيطة بها فانتقصت بذللك حرارتها فانقبضت وتراكمت لحد

 إلى كرات المنظومة الحالية.
"




إلى التنيجة الثالية:
ان تُبل مذه الفرضية يستلزم قبول تناتضات حدة . . .





 المشابهة بين مناصر الشمس وسيارات المنظرمة، فماذا بعدُ إذا اختلفت العناصر منا ومنا وراك اختالافاً شاسعاً . منا الويززيكره الألماني في كتابه (سر الخلقة) يتنى تشكل المنظومة على مبنى العناصر التي=

كيف خلقت السماوات والأرض؟ ومم خلقتا؟ ومتى خلقتا؟ أسئلة
تطرح نفسها وإليكم إجاباتها :
المادة الأولية لخلق الكون (ماءّ؟؟!
آية يتيمة وحيدة في القرآن تتكفل بياناّ مجملاّ لأم الكون أجمع : المادة



(اكانه منا تضرب إلى أعماق الماضي البعيد لكينونة آلماءها قبل خلق


= تشكل الشمس وساتر المنظومة قاثالًا : إن الفيزيا النجومية كشفت عن اختلان العناصر بين الثمس وسانر المنظرمة.

 تم الشوارتس شيلده استمر في تكامل مذا المبنى، وعلى أثر التجزئة الديقية الطيفية من سطع
 نيدروجين بكثرة ومليوم بقلة. مذا آخر ما أنتجه التحقيقات حورل عنار الناصر الثمس وسائر المنظرمة، مما يحيل حسب العادة انفصال الأرض وسائر المنظرمة من الثمس و





 كانت تستضي؛ منها حال اوتلالها الها الحيوي الحاليا .V سورة مود، الآية

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الخظامس والعشرون
والعرش فيما يعنيه من معانيه هو السلطة والبناء، وقد كانت سلطته التدبيرية قبل خلق الأرض والسماء على الماء إذ لم يكن دونه كائن، وكان بناؤه سائر الخلق على الماء إذ لم يخلقهما دون مادة سابقة.

وقد وردت في بعد هذا الماضي لكينونة الماء رواية ما آرواها وأروعها
 وعن سائر العترة الطاهرة كلمة واحدة في متظافر الرواية اكان كان كل شيء ماء ماء
 فارتفع من خمودها دخان فخلق السماوات من ذلك الدخان ونا وخلق الأرض

(الماءلا هو الخلق الأول إذ لا خلق غيره، المادة الأولى إذ لا مادة سواها

 النيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء اللذي خلق الأثياء منه، فجعل نسب
 على الماء تبل أن يخلق الأرض والسماء نقال : تحسن الْ الْ تحسبع

 أفنته لكان ربع عشر جزء من سبعين جزءاً من بقاء عرش ربنا هلى الماء قبل الن يخلق الأرض والسماء ثم تال: إنما مثلت لك مثالاً . أقول: مذا الزمن الهائل هو من زمن بـاء العرش مع الماء الماء، ومع الثظر إلى بطء الحركة


 بحده القلم!
(
سورة نصلت، الآية: 11

كلِ شيء إلى الماء ولم يجعل للماء نسباً يضاف إلى شيء|"(1) إذاً فليس هو - قطعاً - مائناً (H2O) منسوبآ إلى أبوين، ولا أي عنصر أو جزئي أو ذرة حتى الإيدروجين حيث النسب يشملها كلها فهي - إذاً المادة الأولى المعبرّ عنها هنا بالماء لمناسبات شتى قدمناها في موضعها. ذلك أن الماء على أثر تفجّره فوق اللذرية اقتسمت إلى زبد الأرض ودخان السـماء، وهذه أولى الفتقات بعد رتقات للأرضين والسـماوات:




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


 القلوب بتقبل الوحي، أماذا من فتق بعد رتق فصلناها في موضبان الا رضها .


 أَقَّتَبَّهَ إمطاراً من السماء فإنباتاً من الأرض.

وترى هذه السـماوات نرى مادتها المرتوقة هادخانها وفتقها إلى سبعها هنا، فأين المادة الأرضية وأين فتقها إلى سبعها؟ وأين سبعها؟.

 سورة الانياء، الآيات: •ب-Y



 لهما لذلك التقسيم الجسيم! فسبع الأرض ومادتها في مراحلها الثـلاث غامضة مرموزة دون سبع السماء بمادتها، ونحن نسكت عما رمكا سكت الله عنه، ونستلهم ما آلهمه رمزآ كما هنا .

فلولا تسبيع الأرض مع تسبيع السماء في يوميها فلماذا خطاب التكوين
 ولأن الأرضين السبع هي في السماوات، وعلّ كل واحدة منها في كل
 سبع وسبع، فهنّ إذاً أربع عشر طبقات. هذان يومان من أهل الخلق يختصان بخلق السماء والأرض طباقاً،


 ضمن خلق السماوات من طباقها وكراتها وقبلهما دخانها، كما الأرض الأم وطباقها، أمور خمسة حصلت في ستة أيام! .
 خلق السماوات والأرض في شيء إذ لم تكن حينها لا سماء ولا أرضـاً، ولا يعني خلقهما إلّا الزبد والدخان الحصصيلين من التفجرة فوق الذرية في المادة
(1) سورة الطلاق، الآية: Ir.

الأم، فلخلق الأرض يومان، ولتسبيع الأرض والسماء يومان، ثم الآخران
يقتسمان بين دخان السماء وزينة السماء الدنيا .
ا'م وكما تداخل السبعان في يومي السماوات، كذلك التداخل للأرض والدخان في يومي الأرض، فيبقى أخيران لزينة السماء الدنيا!
 فتتأخر الأفعال الثلاثة للأرض في أيامها الأربعة عن استقلال هلا هلا الأرضا مهما شملت هذه الثلات سائر الأرضين السبع!
 الأرض، ويومان لتسبيع السماء، نم لا ندري كيف التقسيم في الآخرين . ومن تُم تداخل السبعين ليومي تسبيع السماء، ولا نلا ندري هل تداخل الأرض والدخان في يومي الأرض أم لكلٍ نصيبه متفاصلاّ؟

 لتسبيعها مـع السماء، فتصبح الأربعة - إذاً - ثنلائة، فثلائة باقية لسائر

الخلق! !
هنالك نصوصص وظواهر هي بـدرجاتها مـحكـمات، وهنـا مبهـمات مجملات متشابهات، نؤمن بما تشابه منها ونعلن ما أحكم فيها نصاً بنص

وظاهرآ بظاهر واله أعلم بما قال! نم لا بد لنا من تحقيق معمّق أنيق حول ذلك التقسيم في رجعة ثالثة إلى

آيات التقسيم:
衷
ترى أنها أرضنا هذه التي نسكنها؟ حيث الأرض في كافة إطلاقاتها في سائر القرآن تعنيها لا سواها .

لكنما الأرض كما السماء تعني جنسها الشامل للسبع إلّا لقرينة
 الأرض، ولو أنها هذه لا سواهها فكيف اقتسـمـت مـع السـماء إلى سبع؟ أوَليس لسائر السبع نصيب من يومي الخلق وأربعة التكملة، وقد شملتها الأيام الستة في خلق السماوات والأرض!

أم أنها السبع حيث الإطلاق يسملها، وآيات خلق السماوات والأرض تؤيدها؟ إلّا أن (اقضاهن، الشامل لقضاء الأرض سبعاً، تعارض سبعها قبل

تسبيعها!
أم أنها الأرض الأم خلقت في يومين، ثم في (اقضاهن" اقتسمت سبعاً؟

كل خلق جوهري لها فيشممل تسبيعها!

علّ الثلاثة أوسطها أولا ها، أن خلقت سبعاً (في يومين" واستكملت في في
 لدخان السماء تسبيعها، وللأرضين السبع تمكينها عن جمعها إلى مكانات
 سبع أرضين، مع العلم أنها داخلة في القضهاء، والفارق أن قضـاء السماء الـاء تقسيم لها إلى سبع، وقضاء الأرضين تحويل لها إلى سماواتها . وقد يساعد هذه الوسطى أدب اللفظ حيث يقدم الأفعال الثلائة على


تكملتها، وتساعدها الروايات المستعرضة لها الها




وهنا اليومان قد يقتسمان إلى خلق الأرض الأم، واقتسامها إلى سبع
 يوميها، موازياً لسبع السماء آمّاذا؟ فالمحتملان التاليان في موردها : 1 - يوم كلأرض الأمّ الحصيلة عن تفجرة الأم الاولى : پالماءها ويومٌ
 حيث ذلت بعد شماس، واعتدلت بعد ارتكاس، فلشماسها يوم ولنِلّها يوم .


 الثلاثة في الأربعة التكاملية. . أماذا؟
ولكنما الأوفق للمحات الآيات وتصريحات الروايات وقضية الترتيب
 ومن تمكينها في مكاناتها بين السماوات السبع، نم إخراج مائها الكامن فيها
 وخالقها أعلم بما قال.

=


 خلقت يوم الأحد والاثنين، كما في نفس المصلدر أخرج ابن جرير الا

 سورة الملك، الآية: 10 . سورة النازعات، الآلية: •r الآلا

هنا افعال ثلاثة في أربعة أيام، فكيف التقسيم لثلاثة بين أربعة؟.
 أوّل أمرهـا شـمـاساً : متحرقة مـذابة وفي حراكات مـات مضطربة كـما الدابة

 الجبال في أعماقها، وإنّما أمواج على سطع الأرض، وكما يسا يسأل الإمام
 الأول من الأربعة لبداية خلق الجبال.

تم وتّدها في أعماق الأرض لما أخذت الأرض تجمد من ظاهرها إلى




 حركاتها بالراسيات من جلاميدها وذوات الشناخيب الصـم من صياخيدها
 بالصخور ميدان أرضهها وهذا من دحوها الذي الذي خلّف إخراج مائها ومرعاها


هذان يومان كما يقول القرآن لنصب الذجبال وإرسائها، وقد يصادقه نظرات المعرفة الأرضية أن اليوم الأول لبداية ظهور الجبال والثاني لإرساء


$$
\begin{align*}
& \text { ( }  \tag{1}\\
& \text { سورة النحل، الآية: } 10 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الغاشية، الآية: 19. } \tag{६}
\end{align*}
$$

فالمملاحظ في الدور الأول ظهور (اكالدونين وهرسى نين" وفي الثاني أغلب الجبال الفعلية، والأصل هو المستفاد من القرآن ليومي جعل الجبال

 وتقول النظرية معرفة الأرضية: إن هذا الدور لم إلمدا بعد طائلاً إلّا عه مليون سنا



علّها أخذ في تنظيم الفصول الأربعة، ولأن الأقوات ليست إلّا لذويها فهو دور ظهور الحياة الحيوانية والإنسانية على وجه الأرض، وتقول النظرية إن هذا اليوم الرابع يقدر بـ • " . . • " سنة التي ظهر فيها الإنسان(1) . .
يعني المحتاجين لأن كل محتاج سائل، وفي العالم من خلق الله من لا
 سائل يسأل بلسان القال، ومنه من ليس له قال آم لا يسأل بقال فسؤاله - إذاً الـا بلسان الحال، ومن سائل يسأل قبل كونه سؤال الحاجة الذاتية للاس للاستكمال، فهنالك مثلث السؤال (فهم سـائلونه بسائر السؤال "وإن لم يسألواله بلسان القال!
(1) ومذا لمى فرض مسته لا يناني عمر مذا النسل المقدر بزماء مشرة آلان، ذإن تبله أنسال إنسانية كما فصلنا في آية الخلافة في البقرة الانيا


الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون


(1)

وترى البركات والأقوات السواء للسائلين هل هي قلر السؤال وحسَبها؟ إنها قدر الحاجيات والمصلحيات دون إفراط فيها ولا تفريط، فالنبات يأخذ من الماء والهواء ومن القر" والحرّ قدر الحاجة، والحيوان آخلذ منها كما يحتاجه، وعلى الإنسان أن يعدل فيما يأخذ دون أثرة ولا كبرياء، اقتطاعاً


الآخرين!
. ( . . . .
ذلك استواؤه الاستيلاء لخلق الدخان سبعاً كما خلق الأرض في يومين


هنا وهناك "استوى إلى" وبعد خلق السماوات الأرض "استوى على"
 وإِّ


استوى إلى السماء لخلق لها ثان وهي دخان، حالة ثانية للمادة الأم، فنصيب السماء دخان ثائر، ونصيب الأرض زبدُ مائِر، وليدان اثنـان إثر التفجرة فوق النرية للوالدة الكبرى (الماءها .
(r) سورة البقرة، الآية:

سورة الأعراف، الآية: عه.
سورة إيراميم، الآية: عب.



ليس الدخان - فقط - الصاعد عن محترق الحطب وأخرابه، بل هو المستصحب للهيب أيّاً كان: من لهيب الأحطاب والفحوم الحجرية، إلى لهيب الفلزات المذابة على درجاتها الحرارية المختلفة، وإلى لهيب الغازات الصاعدة عن التفجرات اللرية على درجاتها الحرارية، إلى الإيدروجين وقد
 درجة من الطاقة الحرارية، واللى • • مليون درجة كالتي في مركز الشعري وهي تبعد عنا • . . .0 خـعف الشـمس، وهنالك درجات فوقها لم يصل

العلم إليها حتى الآن، والتي وصلها ليست إلّا من وليدات الدخان الآم. وهل هنالك بناءٌ للسماء بين دخانها وطباقها كما بنيت الأرض أرضاً ما، ثم انقسمت إلى سبعها؟ علّه نعم، فالتسوية سبعاً تتحمل للسماء بناء وطاء

 وما فيها هو قبل تسبيع السماء كما تقول آية البقرة وفصّلت، ودحو الأرض وإخراج مائها ومرعاها هو بين بناء السماء وتسبيعها .

. . . . .
وتراه قولاً قوليآ؟ وليست الأرض والسماء من أهل المقال، ولا خيرة
(1) سورة الدخان، الآيتاذ: •1Y-1.

سورة النازعات، الآيتان: YA، YA.

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون
الأفعال (طوعا"ه وإذ لا تختار ف ااكرهاًه! فهو - إذاً - قوله الفعل تكوينياً كما
 وتعبيره عن فعله بقوله إشـارة إلى نفاذ أمره دونمـا نظرة للفاعل ولا من

 السجدة وذلك التسليم تعطفان إلى طواعية ثاملة للكون أمام أمر المر التكوين في بداية الخلق ونهايته، فقد الحلق السماوات موطّدات بلا عمد قائمات بلا



 إتيانهما بناءً لهما ثان بعد دخان السماء وزبد الأرض أماذا؟


 المججيب جرياً على المراد ووقوفاً عند الـحلود والأقدار، من غير معاناة طويلة ولا مشقة شديلة، فكانت في ذلك جارية مـجرى الط الطائع المـميز إذا انقاد إلى ما أُمر به ووقف عند ما وقف عنده!

وْ فَفَضَنُهُنَّهِ هل السماء فحسب؟ والإتيان بعد الأمر لهما دونها فحسب!
(1) (1) سورة يس، الآية: AY.
(Y) سورة آل عمران، الآية: : (Y)
(r)

(0) المصلر الــابق

أم لهما؟ وهذه جمعٌ وهما اثنان! . . إنه قضاوْمها سبعاً، سبعاً في سبع، عل" كل أرض استككنت في سماء أماذا؟ وما ألطفه تعبيراً أن الأرض ما كا كن السماء كسائر الأنجم حيث يحول حولها الفضاء، ليست على قرني الثور أو ظهر الحوت أماذا من أماكن اختلقتها أيدي الجهل والجعل ! وفَتَضَيْهُنَّ سَبْعَ

 (إليهن" أو "اعليهن" أم سائر القضاء التي تحمل سائر معاني القضاء!

أترى أحلها لتسبيع السماء والآخر لتزيين السماء الدنيا بمصابيح كما يروى (1) ولو كان لذلك التزيين نصيب منهما فصحيح التعبير إذاً (افقضاهن . . وزينا. في يومين"! فنصيبه - إذاً - من اليومين الباقيين.

أم إنهما - فقط - لتسبيع السماء كما في رواية أخرى (r) وهو الصحيح الفصيح من آيتهما فتصدّق روايته ويعرض عن الأخرى .

وذلك الوحي - أيآ كان - يشمل الوحي في كل أرضِ كما في كل سماء




 بمجموعها مطروحة لnخالفة الكتاب
نور الثقلين ₹:
 سورة الطلاق، الآية: اY.
 اللّهم إلّا وحي الشرعة الشاملة لكل عام وخاص!
أترى أن الأمر الموحى في كل أرض وسماء هو التكويني فقط؟ ولا


 كونت أماذا من خلقِ يعبِّر عنه بـ (أوحي" "م الثاني: الوحي پإلي" كما إلى

 وأمر من الأوامر شرعة ففعالاً(\%)، وهما من الأمر المدبّر من السماء الألى الأرض والعارج إليه.




والسماء الدنيا هي أدنى السماوات السبع إلينا، فهي الأولى بالنسبة لنا، أم هي الدنيا بالنسبة للأرضين السبع كلها في احتمال أنها كلها في السماء
 و(مصابيح" هنا هي (الكواكب") في الصافات، تشمل كافة الكرات الصابحة،

$$
\begin{align*}
& \text { سورة السجدة، الآية: 0. }  \tag{1}\\
& \text { مورة الزلزلة، الآية: } 0 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

مورة الأعران، الآية: عه.

حيث الأمر يين مذه المعاني الثلاثة: الثيء - الفعل - مقابل النهي.

السابحة في خضضم البحر الملتطم، مرئية بعيون مجردة ومسلحة أماهيه؟ وهي تشمل شـمسنا، فهي متأخرة عن أرضنا وعن الأرضين كلها، فليست ميا في والدة لها، بل هي وليدة غازات في السماء الدنيا كما والأرض حيث، الا انتهيا إلى الجدة الأولى (الماءه! !
وهذه الكرات مصابيح لمن يستصبحها، وحفظاً من كل شيطان مارد،
 قد لا يريبنا شك أن لتزيين السماء الدنيا نصيباً من اليومين الباقيين، كما ولد خان السماء نصيب منهما، فهل هنا نصيب ثالث لـ لـ واوَآَّتَى فِي كِلِّ سَمَآٍ


 بتسييعها وتزيين السماء الدنيا .
فذلكة حول أيـام الخلق:

أسماء أيام الأسبوع التي تتكرر في أحاديينا لا تعني أنها بقدرها هي
 بعض بالآفات المضاعفات، خلافاً للخرافات التي أقحمت في التوراة أنها أيامنا هذه بلياليها! .







 اَلِّْيْنَ










ل . . . إنها جولة في مصارع الغابرين عبرة للحاضهرين بعد تلك الجولة






 هو هو بنفسه، تعبيراً بماض تأكيداً لمستقبل قاض! أم إنه إنذار ماض استعرضـت صـاعقة عاد من آيات، فإن قصص القرآن عما مضـى بشارات وإنذارات لمن يستقبل، ولا يُعنى من تصِّها على اللاحقين إلاّلا عبرة ولَّلَذ
 ولأن الإنذار ليس إلّا بواقع يستقبل الممنذَرين أم في حال، فلتكن لهم ماعقة مئل صاعقة عاد وتمود فأين هي وأنّى؟ لعاد وتمود والمصعقين من قبل ومن بعد، قد تكون صـاعقة في الأولى

 في الأخرى كما هنا !
فلأن صـاعقة الأخرى هي أخزى فقد أنذروا بـمثل صاعقتهم وأخزى،
فإن عذاب الأخرى أشد وأنكى، إذ تضـم لهم إلى صاعقتهم ما استحقوها في في الأولى، فأولى لهم تم أولى!
(1) سورة يوسف، الآية: III.
(Y) سورة النازهات، الآية: Y (Y)
(Y) سورة نصلت، الآية: 17 (Y)

والصاعقة هي التي تصعق غشية أو إماتة من صواعق الرعد والبرق:












"هم" هنا عاد وتمود، رجعاً لجمعهم مهما كانوا اثنين، فمن هم الرسل

 ماض أو مستقبل! إنها آية عديمة النظير في مجيء الرسل ايلا من بين أيديهم ومن

(0) سورة نصلت، الآية: IV
(7) (1) سورة الزمر، الآية: 7A.
(V) سورة الأنفال، الآلة: (V)
. (1) سورة الرحد، الآية: سا. (Y) سورة فصلت، الآية: 17 (Y)
. سورة الحاقة، الآيتان: Y، (r) سورة مود، الآية: الآلا

 في أهل الدعوة، ومن معهم من الرسل حيث وصلتهم دعوتهم المناصرة لتلك الدعوة، وليست الرسل المستقبلية إذ لا صلة لهم بعاد وئمود حضوراً

 دعوتهم من طرق أُخرى، فلا يُعنى من مجيء الرسل إلاّلا مجيء الرسا الرالة الّا كما جاءت الرسالة الإسلامية ملا العالمين من اللجنة والناس أجمعين والكى يوم اللدن، ولم يبق الرسل إلّا شذراً من السنين.


 الرسالات، فرسول واحد - بهذا الصلدد - هو الرسل كلهم يحمل الرسالات كلها، فتصديق واحد منهم تصديق لهم أجمع ولها كلها، كما وتكذيب واحدِ



ووجه نالث مجيء الرسل من كافة الجهات والجنبات، حيث استغرقت

 خَكْنِهْمَ مئلث الجهات والوجهات!

$$
\begin{align*}
& \text { (£) (£) سورة الشعراه، الآية: 1E) } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الالنعام، الآية: 1E9. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الاحقاف، الآية: Y) } \\
& \text { راجع الفرقان: ج }  \tag{r}\\
& \text { سورة الشعراء، الآية: الشان } \tag{7}
\end{align*}
$$

重

 كالمرسلين البشر، فهم - وهـم ناكرون للرسالات الإلهية - يعتذرون في نكرانهم بثالوثهم، وحجتهم داحضة عند ربهم لو كانوا يعقلون.


 النبيين بغير حق تأكيداً لبطلانه! أم ولأن استكبار المستضعف أمام المستكبر الظالم هو استكبار بحق، أخذاً لحق أو دفاعاً عن حق، ولا وقد يروى أن التكبر مع المتكبٌّ عبادة! ولكنه ليس استكباراً فإنه طلب الكبر لمن ليس بنفسه كبيراً أو لا يحق له الكبر، ولا تجد في سائر القرآن استكباراً بحق فكلّه دونما







(1) مورة التوبة، الآيتان: 79، V•







 نحسات وهي من قالة المنجمين؟ كلا! حيث النحوسة والسعادة في زمان أو في مكان هما الناتجتان عما يحصل فيهما، دون ذاتية لأيّ منهما في نحوسا
 دونما قضاء فيهما وقدر لهما لا تمتّ بصلة لما يعمله الإنسان.



 (1) فالواو منا مطف على محذوف مو מألم يروال، وإلا لم يكن لها موتع أدبي ومثلد كير في القرآنا

 اظظلم واطغى .
سورة الحاقة، الآية: A.

قبورهم فلا يدعون ركباناً، وأنزلوا فلا يدعون ضيفاناً، وجعل لهـم من الصفيح أجنان، ومن التراب أكفان، ومن الرفات جيرانه(1)


هذه الهداية هي العامة بآرائة طريق الهدى عن الردى، فإذا استحبوا





 يَكَكِبْونَهِ
 قليل منها، وترى إذا يستحب الإنسان عماه على هداه فهل هو مايز هداه علم
 حيوان، بل أية حشرة فضـلاّ عن إنسان، اللّهم إلاّلا ذو جنّة فاقد عقله وتمييزه، إذاً فلماذا حاعقة العذاب الهون، للمجنون!

ولكن إذا كانت الفطرة الإنسانية وعقليتها مقياس الاستحباب فلا

$$
\begin{align*}
& \text { نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين }  \tag{1}\\
& \text { سورة الصف، الآية: ه. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الحاقة، الآية: 0. } 0  \tag{r}\\
& \text { سورة مود، الآيتان: TA، ، } 7 \text { ، }  \tag{}\\
& \text { سورة الأمراف، الآية: VA. } \tag{0}
\end{align*}
$$





 إلى تلك باختيار دون جنّة ولا إجبار، فإن ذلك أخف على الإنسان، وأشد



إيمان بقلب نم اتقاء من جرّائه بالقالب، حيث الإيمان الميان إلّا أن يظهر في الإنسان ككل من ظاهره وخافيه، وعنده النجاة عن صـاعقة العذاب الهون.

 منا شهادة الأعضاء عدلاّ وحقاً إلى جنب ما هناك ومنالك من شهادة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الأمران، الآية: } \\
& \text { (Y) (Y) سورة الكهف، الآية: } \\
& \text {.V : سورة (Y) } \\
& \text { (£) }
\end{aligned}
$$

(0) نور الثقلين \&:

 المعاصي وهم يعرنون.

الأرض بفضائها، وشهادة النبيين والكرام الكاتبين، وليكون عدو الله غارقاً في يمٌ الشهادات عينية وذهنية أماميه من شهادادات قاطعه عنها ولا محيص! وليراجَع للتعرف إلى كلٍ لموضعه من الفرقان بطيات آياته

المفسرات(1)
الحشر إلى النار هو الجمع إليها، والإيزاع هو الإكفاف والإحباس، ألن


 الجمع لحساب فعقاب أم شكر فثواب إلّا إيزاعاً لجمع كيلا يتفرقوا ويُهملوا على كثرتهم.

. عِعَلُونَ
 منها وسواها، أم هي تجمع شهادات الأعضاء كلها، وعلى أية حال لماذا
 وأرجلهم؟ وهذه أقوى من تلك وأجلى والاستشهاد بها أشجى وأحجى! هنا (اجلودهمه" - كإجمال بعد تفصيل مّا - تشمل هذه الثلائة وسواها، فصلنا البحث حول شهادة الذات والأهضاء في سورتي الإمراء والنور، وفي شهادة الأرض والفضاء في الزلزلة وفي الشهادة ككل في الجائية ولقد استوفينا البحث اليا حول الشا الشهادة مند آياتها ويمناسباتها، ويأتي حديث الإمام الصادي


سورة النمل، الآلية: Ar. الآلة: 19.
 أنهما رقيبان على الجوارح وعلى أنفسهما، كما الفؤاد على الجوانح وعلى
 لذواتها فيما افتعلت، ومسؤولاً عنه لسائر الجوارح والجوانح فيما افتعلت وليست كذلك سائر الجوارح والجوانح.

 عنه ماذا فعلت وهما بريئان عما افتعلتَ من حرام أو تركتَ من واجب! . .

 محيد عن حرمته بمنع وسواه، فشّهادة منهما - فقط - عليها، فيما اقترفا من

ولكنما الجوارح الأخرى من ألسنة وأيد وأرجل أمّاذا فلا رقابة لها على غيرها، بل هي شاهدة - فقط - على أنفسها شهادة ذاتية ولا سواهاه الإنما فإنما هي كآلات مباشرة لما عصت، لا تعلوها إلى سواها فيما افتعلت. فللسمع والبصر والفؤاد اختصاصها من هنه الحها الجهة، وللألسنة والأيدي والأرجل أهميتها من أخرى، وقد يجمعـها كلا كلها "جلودهمب" فإنها جلود

 والشهادة تعم الأعضاء.

 الشهادة من قبل وإلّا فلا شهادة، فلتكن الأعضاء متحملة لألصوات الات الات الأقوال


 عينية هي الحجة القاطعة والبينة القاصعة القارعة على المكلفين، حيث (اهـارت الأجساد شـحبة بعد بضتها والعظام نخرة بعد قوتها، والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها، موقنة بغيب أنبائها، لا تستزاد من صالح عمالح الا

تستعتب من شيء زللها"(1)
وقيلة من قال إن (اجلودهم" هي عوراتهم مردودة إلى قائلها، والرواية(؟) القائلة بها مأولة إلى بيان مصداق مور مان كسائر الجلود بما افتعلت أم وفعل غيرها .

 مفاجأة هائلة من مشهد الشهادة في معرض القيامة بموتفه العصيب وهم بحاجة ماسة إلى مناصرة من سواهم فإذا هم محجوجون بشهادة الجوارح،
(1) نثج البلافة عن الإمام أمير المؤمنين .
 الجوارح: يعني بالجلود الفروج والانفخاذ.

 المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحهر واليهي ني البعث من معاوية بن حيدة فال فال رسول الش



وإنها بحق جوارح تجرح قلوبهم وتفتّت أكبادهم ولات حين مناص، ولا منفذ لخلاص! يا ويلاه! فكل شهادة كانت بحسبان إلّا شهادة الإنسان على نفسه، بجارحه وجانحه، ويا للفجأة المحيرة بسلطان اله الخففي يغلبهم على أبعاضهم فتلبّي وتستجيب.
وكيف يقاولون جلودهم وليست بقائلة إلّا ألسنتهمه، وهي السائلة

 على أن شهادتها لم تكن باختيار منهم أو علم، ولا يصدر من الأعضاء فعل إلاّلا عن اختيار منهم وعلم! (1)

. تُتَمُونَ

لتلك الشهادة العجيبة:
1 - 1 نسمع شيئاً ينطق إلا أنفسنا كعادة، وإلا أعضاؤنا هنا كخارقة العادة ونحن



 الشاهدة لا كل شيء، الأشياء التي عشناها في حياة التكليف، وما وما كنا نظنّ أن أعضاءنا سوف تشهد علينا، ولكن اله الذي أنطق مؤلاء الشهداء الاء خلاف العادة، هو الذي أنطقنا ونحن أقرب الشهداء فأحق بالشهادة وأحرى.

وشهادات الأعضاء كما سائر الشهداء هي شهادات عينية وحتى اللسان إذ تبرز منه الكلـمات التي تكلـمهـا(1) فالأعضاء - إذاً - هي مسجّلات الات الاأصوات والصور، شاشات من صنع الله تبرز كل ما حصل منها في حياة
 مُؤوٌ . . . (Y) فليست الأعضاء لتنطق كلها قولاً، وإنما كما يناسبها من عينية الشهادات، تلقي ما تلقّت دونما زيادة أو نقيصة، اللهم إلّا قولها : وأَنَطِعَا




وإذا كانت شهاداتهم كلها نطقاً لفظياً فما هي بشهادات اتها خلقت فيها، ليست حجة على أصحابها فقد ينكرونها، ولكنما الشهادات العينية ليست لترد على شاهديها فلا تكذب ردا عَلَيْتَا دون دون إن شهادتكم كاذبة علينا . إنهم يلمسون واقع الشههادة وصـدقها، ويحتارون كيف الأعضـاء تشهـد على أصحابها .




 ويشهد البهر بما نظر إلى ما حرم الها وتشهد اليدان بما أخذتا وتشهد الرجما الـولان بما سعتا فيما

 سورة آل عمران، الآية: •r سورة الزلزلة، الآيتاذ: ع، ه
 تملك الجلود أن تتمنَّع عن هذه الشهادة، فإن الله هو اللي أنطقها وأنطق كلّ

شيء
Y Y Y Y Y
المسجّلة للأصوات، الشاشة للصور وأنتم جاهلون r ا



 الحكمة ولات حين مناص!


هنالك تمّت الشهادات وتم الجواب، وهنا الها يعقّب تكملة الجواب
. . . . . وَوَا كُمْتُ
وكما الاستتار عن التسجيل حين الأقوال والأعمال غير ماكن ولا





وقد كان ما كان من ظنهم هذا أنهم يُخفون عن اله كثيراً من خافية

$$
\text { (1) سورة الجائي، الآية: } \overline{\text { M. }}
$$

أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، فنزلت الآية تنديداً بظنِّهم، علاجاً لعلتهم، تنبيها

 (z) (\%) . .

(r)

وقد يشير (االمضي" في "اما كنتم" إلى أن الا ستتار المنفي يشمل حين



والثانية شهادة عليه، فموقف (اعلى" هنا يسجل نفي الاستتار هناك(A) بل الأصل في (اما كنتم" هو الاستتار في الأولى، أن لو لو تـحقق كان
 وهي شهادات ملتقاة ولا بد أن تلقى!
(1) اللر المتور 0: Y Y 0 - أخرج سعيد بن منصور وأحمد وهبد بن حميد والبخاري ومسلم





( ) (r) سورة الالنعام، الآية: YA
(0) سورة النمل، الآية: YO.

سورة فصلت، الآية: •ع.
سورة الأحزاب، الآية: عه.
سورة يونس، الآية: الآلا
المصدر السابق رتم (1).
( ( ( ) ففي الأول يقال شهده وني الثاني شهد عليه ولا يصح الجمع بـ اشهده، إلا اشهد هليه) حتى يشمل الشهادة عليه.




إلى الجحيم:


 أو يعفى عنه، ذلك الأحمق الشّرس ليس ليتقي بأس الهُ يوم بأسه، فيردَّى في جحيم العصيان فيصبح يوم القيامة من الخاسرين.
إن سوء الظن باله يردي الظانّ حسب دركات السوء، كما حسنُ الظن ينجي حسب درجاته، ولكنه ليس فوضى جزاف أن كا كل ظان بالشّ يكون عند ظنه، فلو ظن كافر باله حسناً من غفران ورضوان فهو من من أهل الغفران! أه ظن مؤمن باله سوءاً من عدم الغفران يصبح من أصحاب النيران! كلا .
وإنما حسن الظن فيما بحسن به الظن، وسوء الظن فيما يسوء في ميزان

 وأما أن يظن باله أنه يعاقب المسيئين عدلاَ، فهو ظن الخير العدل، وخلافه ظن السوء، كما ظن الذين كفروا أن اله لا يعلم كثيراً مما يعملون، فأرداهم فأصبحوا من الخاسرين الما
أو أن يظن باله أنه لا يعفو عن المؤمنين، فهو ظن السوء مهما كان من المؤمنين، وما يروى (أن اله عند ظن عبده إن خيرآ فخير وإن شرآ فشرا|(r)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفتح، الآية: } 4 .  \tag{1}\\
& \text { سورة آل ممران، الآية: 10ع } 10 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$


 التي يزعمها الفوضويون، حتى أن لو ظن كافرٌ خير الجنة دخلها، أو ظن




${ }^{(r)}$

وريلاه، ويا للسخرية المرهفة، حيث الصبر الآن صبرٌ على النار وڭْنًَّا

 الش
نور الثقلين \&: Y\& الحجاج قال تلت لأبي مبد اله


 وتسكتي جتنك قال فيقول الجبار: يا ملانكتي لا وعاني
 أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنة نم تال تال رسول الشا باللُّ




 سورة البقرة، الآية: IVo.

لأجل الفرج، وإنما هو النار المئوى القرار ولات حين فرار! ليس لهم إلّا الصبر على النار فإنه مثواهم المأوى ومستقرهم في الأخرى بما قـما قدموها ،
 استصلاح الجلد بإعادته في اللّباغ، ومؤلاء لـم يبق لهـم مجال الاستا لاستصلاح


ومعنى ثان للعتبى هو العتاب الشديد، فإن طلبوا عُتباهم فلا يعتبون،


 فاليوم يغلق باب العتاب متاباً وعتاباً.

فالاعتباء يعني كلا السلب والإيجاب، العتبى وإزالة العتاب، كما الإطاقة هي سلب الطاقة، فإن يستعتبوا طلب سلب العتاب بعتبى الاستصلاح فما هم بمعتبين، وإن يستعتبوا إيجاب العتاب التنديد فما هـم بـم بمعتبين!
 الإصلاح، أم طلب العتاب، فقد سدل الستار وأغلقت الأبواب وتمت كلمة ربك بتمام العذاب!

 ولأنهم عشوا عن ذكر الرحمن فعاشوا عشو الشيطان \$وَوَمن يَعُشُ عَن

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الطور، الآية: } 17 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الروم، الآية: oV }  \tag{r}\\
& \text { rl :سورة إبراهيم، الآية الآية } \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون

. ${ }^{\text {(r) }}$
فالتقييض هو الإرسال، فكما اله يرسل للمؤمنين مؤيدين لاكتمال الإيمان نواباً وفاقاً، كذلك يرسل للكافرين مؤيدين عقاباً وفاقاً، أم ليس التقييض - فقط - الإرسال وإلّا جيء بصيغته الشهيرة وأَرسَكَنَا كما كما في آيته الأخرى، بل هو الإرسال التبديل، أن بدلنامم عن الهداة التّقاة بغاة طغاة،


 تزين لهم أْفسهـم بما ظلموا وتعا
 وجعلوها سنة أم فعلة عابرة غابرة، ومن سنن الغابرين أمثالهمم، فعند ذلك تمادوا في العصيان وتعاموا في الطغيان. ومن تزيين دنياهم بين أيديهم وخلفهم أنهم يصورونها بمكائد وأكاذيب

 منها، عرضاً للمستقبل أعرض مما مضى، ومن تزيين عقباهم الأخرى،




$$
\begin{align*}
& \text { سورة الرعد، الآية: 11 . } 10  \tag{£}\\
& \text { (0) سورة البقرة، الآية: } 10 .  \tag{0}\\
& \text { سورة المؤمنون، الآية: سV. } \tag{7}
\end{align*}
$$

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

وتجريف لها يخرجها عما يحمل على التقوى ويذر على الطغوى فهذه هي المهلكة العظمى والمصيبة الكبرى والمنحدر اللذي ينتهي إلى كل بوار ولَجَهَّمَّ

 (r) ${ }^{(r)}$







سورة إبراميم، الآية:

سورة الرعد، الآية: YO.
سورة ص، الآيتان: عی، 10.







 فِيهَا مَا تَدَّعْونَ










 علّها من قيلة القرناء المقيّض لهمّ، يزينون لهم كفرهم كمر بمزيد هو اللغو في القرآن، بعد أن كانوا به كافرين، ولكي يغلبوا على دعوة القرآن ودعايته
 فخ القرآن، ولا يصطادوا بصيده.

 Y -





 يأخذ بأزمة القلوب فيحركها إلى المطلوب
 لا بحتاج في شخصه وتشخيصه إلى إشارة التعريف؟



الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس والعشُرون




فهذا القرآن بين قرائين الوحي وسواها هو الذي لا تسمعوا له. وأما پلهذاه| دون إلى هذا؟ فلأن سـماع القرآن قد يعني الهزء به واللغو


 فهنالك غلبٌ بحجة تدحض حجة القرآن ولسنا عليها بقادرين، فتحوّلاً

 أنه سحر أو شعر أماذا من مبعِد عنه وهنالك الغلبة التامة. وإنها كلمة مضللة وقالة قاحلة جاهلة من الكبراء القرناء المقيّض 'همّ، يغرون بها الجماهير بعد ما عجزوا عن مغالبته بحجة „لا تسمعوا. . والغوا"]
 والجان وسائر المكلفين وإنها مهاترة ومكابرة عجزأ عن المواجهة بالحجة، والمقارعة، عند الطغاة المستكبرين على الإيمان، توسلاّ بكل الوسائل، وتربصاً بكل الديل الدوائر
 واللغو هو ما لا يعتد به من فعال أو مقال، ومن قيله صوت العصافير

$$
\text { (1) (1) سورة يونس، الآية: } 10 \text { الآية: . }
$$

في مقياسنا إذ لا نفهمه، ولكنه ليس لغواً بينها فإنه محادثة وذكر لا نفهمها، فاللاغي منا - على فهمه - هو ألغى من العصافير على حيونتها. ولغو الفعل والكـلام قد يكون لإجماله كأن كان مفرداً دون جملة، كمفردات الكلام، ولنلك سميت لغة، وقد يكون في جملته إجمالاً لأنه لغة

 هو يلحد في لغة صالحة كاللغو في القرآن. فمن اللغو في القرآن تحريفه بزيادة أو نقصان، فتجريفه إلى منجرفات الكتب التي بين يديه، إلى شفا جرف هـا هـار منهار، ولكنهم عن بكرة أبيهم

الرحيم •

ومنه نقضة بنقصة لغوياً أو معنوياً أم أي خلاف للحق أو اختَا

ومن اللغو فيه إلهاء الناس عن السماع له بقصص خرافية أماهيه، ملهية


 تهددهم هذا إلّا بما يلقون - جزاء ماء ما يُلغِون - يوم القيامة، حيث الِّ الجواب هنا تبابهم عما كانوا يهوون:
 قد يـعني ذوق الـعذاب أولآ وجاه وقبل الـجزاء، أسـوأ الـذي كانوا (1) سورة النساء، الآية: AY.

يعملون، ذوقه في الدنيا قليلاّ، ثم في البرزخ وسطاّ، ومن ثم الجزاء الأوفى
 هذا القرآن خاسرين مهانين، ومن تم البرزخ والقيامة الكبرى فإن فيها نفس

الجزاء بعد ذوقه .
 اللغو في القرآن وأضرابه من بالغ الكفر والتكذيب بآيات الله، والجزاء هنا

 الآيات القائلة إن الجزاء هو العمل والعمل هو الجزاء، فليس هنالك انتقام


我




المتبوعون، يطلب الأولون ربهم أن يُريهم الآخرين لينلوهم ويسفلوهم.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الطور، الآية: } 17 \text {. } 17 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة ق، الآية: YY. }
\end{aligned}
$$

وقابيل الإنس (1)؟ وليس قابيل مضلاً لكلٍ الكافرين مهما كان بادئ الإضـلال
 من الجن هو شخص إبليس مهما كان يرأس المضلين! إذاً فهما النموذجان الأولان للإضـلال ومن تم الآلخرون في كل زمان ومكان، وا والللذانه تثنية

وإنه تطلّب بخنتِ عنيف تحرّقاً على الانتقام، أترى أنهم المجابِ
 تحت قدمه، وقد يجاوبه اللّاجواب! .. وعلّه لا إذ لا إجابة لدعاء الكاء الكافر


 غيرهم كما ضلوا بغيرهم فهم ومضللوهم في الضّعف سواء!

وقد يكون الانظلام أظلم من الظلم! نم اله هو الذي يجعل الأسفل من
 عدله؟! وفي جعلهما تحت أقدامهم حظوة ونعيم للتابعين وليست النار دار النعيم!

我



 قتل أخاه وإبيس سورة الرحد، الآبة: عألاء
سورة الأعراف، الآية: r^.


آية الاستقامة في فصّلت فَصّلت ثانيتها المجملة في الأحقاف، نم ليست




 البشارة بولاية لهم دائبة في الدنيا والآخرة، وما ألنَّها بشارة وحياً من الها نم إلهاماً يحمله ملائكة اله!

وترى ما مي الداجة إلى بشـارة المملائكة وولايتهم بعد الله في الدنيا والآخرة؟ علّها لتكملة المقابلة بينهم وبين الكافرين، فأولاء للاء لهم قرناء من
 يبشرونهم وهم أولياء لهم بعد الله وبأمره في الدنيا والآخرة، تشريفاّ لهم وليس بحساب الحاجة.
„. . . وقد قلتم ربنا اله فاستقيموا على كتابه وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الصـالحة من عبادته، نم لا تمرقوا منها، ولا تبتدعوا فيها الا ولا ولا تخالفوا عنها، فإن أمل المروق منقطع بهم يوم القيامة|(7) واقد قالها ناسٌ

$$
\begin{align*}
& \text { نصلنا بحث الاستقامة في الفرقان YY: فراجع ولا نعيده منا. }  \tag{1}\\
& \text { سورة التكوير، الآلية: YA. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: } 10 .  \tag{r}\\
& \text { سورة نصلت، الآية: } 7 . \tag{£}
\end{align*}
$$



(1)"(1) من الناس تم كفر أكثرهم فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها
 وحقيقة الـمعاد، وفرعية كسـائر الفروع
 المفروضة على العباد.



 سبيلها، والحرمانات وترك الشهوات والنفسيات في جادتها بصورة قاطعة

جادّة .
أترى المستقيمين - كلهم - تتنزل عليهم الملائكة ببشراهم؟ فمن رأى منهم الملائكة وسمعهم؟! اللهم إلّا من حذا حذو الْا


اللر المتور 0 : باצ - أخرج الترمذي والنسائي والبزاز وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم










 بيده إلى سور في اليت فقال: واللّا لطالما اتكأت عليها الملانكة وربما الثقطنا من زغبها.

ولكنما الآية تعم المستقيمين كلهم، أو أن بشرى الملانكة بوجه عام هي عند
 هو تنزلهم عليهم منذ استقاموا لُطُمئنوهم على استقامتهم فيزدادوا قوامة على

 الطويل، فلا يخافوا مستقبلهم الأخرى، ولا يحزنوا على ما فاتهم في الأولى! أم أن بشـارة المملائكة درجات بـمختلف التنزلات كمـا استقامة المؤمنين درجات، فقد يرونهـم ويسمعونهم كالرعيل الأعلى وهـم الأئمة (1) نور الثقلين ع: ع\&







 ما لك تجرع فصصك؟ تالى: لاضطراب آحوالي واتتطامك لي دون آمالي، فيقول لـ لـ ملك الموت: ومل يحزن عاقل من نقد درمم زائف وامتياض الف الف الف ضعف اللنيا فيقول ملك الموت: فانظر فوقك فينظر فيرى درجات الجنان وتصورها التي يقصر دونها الأماني فيقول ملك الموت: تلك منازلك ونعمك وأموالك والك وأملك وميالك ومن كالك مان من





 وأبشروا بالجنة التي كتتم توعدون ومذه منازلكم ومؤلاء ساداتكم أناسكم وجلاسكمه،

الهداة، أو يسمعونهم ولا يرونهم كمن حذا حذوهم من المـخلصين، أو
 موتهم برؤية وسماع، فلكل" في حياته منزل من الملائكة حسب قابلياته، فليس مثل ابن عباس - على مكانته - ممن يتنزل عليهم المـلائكة نزولهم على العترة الطامرة(1) مهما شملته البشارة الملائكية بين من استقاموا، وما أظنه تشمله وقد تنحى عن نصرة الإمام المعصوم سيد الشهدلاء عليه آلاف التحية والثناء.
 الموت، ولكنه لا يمنع شـموله كل المستقيمين منذ استقاموا الما حتى الموت الما

 التربيات الإلهية كلها دونما استئناء، ولا يمكن الا الا
 فالقولة الخالية عنها خاوية لا تحمل الاستقامة فيها إلًا خواء على خواءاء

تم الاستقامة تحمل بعد قوامة العلم والإيمان استدامة العمل الصالح
 والعمل الصالح بمراتبها .





 ابن مباس تصليق لأصل دخوله في الآية دون رؤية الملانكة وسمامهم التي مي الدرجة العاليا

الفرتان في تفسير الفرآن/الجزء الخامس والعثرون
وهذه البشارة تحمل كلا السلب والإيجاب جزاء من ربك عطاء حساباً









الولاية هنا المحبة والنصرة المساندة عل ضوءو ولاية اله، فللملائكة
 بإلهامات ومكاشفات في مخختلف المقامات والمكانانات ركات حسب القابليات والدرجات، وكما للشياطين القرناء للكافرين إلهامات لأوليائهم حسب اللدركات ظلمات بعضها فوق بعض

هذه الولاية الملانكية وتلك الشيطانية في الحياة الدنيا سوف تبقى في الآخرة أظهر وأقوى، حيث التعلقات الحائلة هنالك زائلة، فالولاية في بروزها وتأثيرها تظل دون غطاء ورطاء نائلة.

لكم فيها ما تشتهون ولكم ما تطلبون، جمعاً بين ما تسرون من طلباتكم

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: MY (Y) }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل عمران، الآلة: •IV. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: PA. } \\
& \text { سورة البقرة، الآية: PA. }
\end{align*}
$$

 كلها، كذلك الغفور الرحيم يجيب إلى طلباتكم كما تشتهون وتدعون في الحياة الأخرى.

: 6 (
عل" الواو قبل (اعمل وقاله للحال فتعني حال آنه عمل صـالحاً وقال

 فلما استكملوا في تبنّي حق الإسلام لأنفسهم، من نمّ لهم وعليهم أن يكونو


فيمن سواه.
ووجه آخر أن الواوين للعطف، ف العمل صالحآّا في سبيل الدعوة الى الى
 ولا ستار، فإسلامه جاهر قولاً وعملاّ فدعوة إلى اللَّه، ومذه هي الدعهوة الحقة التي ما لها من فواق . والمعنيان علّهما معنيّان ويقتضيهما أدب اللفظ وعلو المعنى، فهنـاك

 الطويل، وقد زُوُد الرسول محمد
 لاقى ربه، فمن أحسن قولاً منه.
 يصدقها ويصعدها، ومع الاستسـلام الذي تتوارى معه الذات والذاتيات

والإنيات وجب الظهور وكل شيء، فتصبح اللدعوة خالصة له، ليس فيها
للداعية شأن إلّا الدعوة.
والنهوض بتلك اللدعوة البارعة في مواجهات التواءات النفوس البشرية
 إلّا الله، تناسياً لنفسه ورغباته وكل شيء إلّا الله.

إنه يعارض السيئات ليزيلها، ولا تستوي الحسنات ولا السيئات، فقد يقتضي هالح الدعوة أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة دون مجابهة بمئل كما يفعلها غير الصالحين :



يَيِشْفُونج
ترى ما هو موقع „ولا ل بين الحسنة والسيئة؟ نهل إنها مزيدة لتأكيد النفي

 أم أنها للنفي، نفياً لاستواء جنس الحسنـة بأفرادهـا وجنس السيئة بأفرادها؟ فهو بأحرى نفياً للاستواء بين قبيل الحسنة والسيئة! ولو أن تأكيد



(1) سورة المؤمنون، الآية: 97.
. سورة فاطر، الآية: (Y)
(Y) سورة فاطر، الآية: Yا

(0) سورة المائدة، الآية: ....


 اللفي بين الأحياء والأموات، ويين الحسنة والسيئة هو نفي الاستواء بينهما بطريق أولى.

أم أنها لتأكيد النفي بين الحسنة والسيئة وللنفي بين مصاديق الحسنة ومصاديق السيئ؟

قولة الزيادة زيادة من القول، والنفي ثابت إذ تقتضيه (لالا) والجمع أولى في
 أفرادها، فلا ينحصر دفع السيئة بسيئة أخرى، فقد تكون ألحون سيئة تدفع بحسنة





* ${ }^{\text {(8) (8) }}$

فالعفو في موضع الإصـلاح دفع للسيئة بالحسنة ودرءُ لها وُوَيَّرَبُونِّ






 تم الدفع بالتي هي أحسن ليس إلّا عن موضع القدرة، فلئن أحس العدو موضع الضّعف اخترم ولم يحتوم، ونفس الدفع يلمح إلى شريطة القدرة، حيث العاجز لا يدفع، لا بالتي هي أسوا ولا الأحسن، فإنه ضعيف على أية
 هنالك دفع للسيئة وهو واقع بالتي هي أحسن وإن بقي العدو على عدائه

 كما الإفساد دركات، إذا دفعت بالأحسن، بالفعل ينقلب الهياج والج والغضب إلى وداعة وسكينة، والتّبجح إلى حياءٌ ولينة، وأنت ما دفعت إلّا بكلمة


 العظيم، اللّهم إلا عداءً عريقاً عميقاً ممن لا يرجى ولا يته وحمته على أية حاله، والهدف الرئيسي من التي هي أحسن دفع السيئة، وإن بقيت العداء في
 زاد يزداد عدوك هياجاّ، فيخلع حياءه نهائياً إذ يتفلت زمامه فأخذته العزا

إن تلك السماحة مع القدرة على انحصـارها في حالات الإصـلاح وهي في الأغلبية الساحقة شخصية، إنها بحاجة إلى تصبٌر ومعرفة وعطوفة ودراية

زائدة وتلقية إلهية :




 الصبر العظيم والحظ العظيم، فكانوا يواجهون الأعداء بكل حنان ما آمكن ومن نم غضب الحليم
 ذات أبعاد: صبر وحظ ذي بعدين من العظمة، وما أعظمه العظيم في ميزان

 رَفِيبًا)
 يتناه علم عظيم ومعرفة واسعة وسماحة فاسحة وتصبرٌ عظيم



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة القصص، الآية: •A. } \\
& \text { (Y) سورة النمل، الآية: } 7 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: } 79 . \\
& \text { (£) سورة القلم، الآية: ع. }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير اللقرآن/ الجزء الخامس والعشرون
 أحسن دفعاً للسيئة بالحسنى لم يكن هناكُ مدخلٌ لشيطان ليجعل السوء
 فالت، وهكذا يكون دور الشيطان أن يدخل في الأمور لإفسادها، فهنالك
 حاجتك واستدعاوك.

الغضِب قد ينزغ فلا يتصبّر صـاحبه على إساءَة، أماذا من نَزغات في مـختلف الحالات مهـما كنت صبوراً حليماً إلاّا من عصـمه الهّ، فإذا نزغك
 . باله السميع العليم من الشيطان الرجيم"



والَا تَّتجُُُوا . . \& نهي مؤكد انحصاراً للمسجود له في اله وانحساراً عما سواه، سواء أكان المسجود له هو الشمس والقمر كما منا، والخطاب
 وملائكة كرام، ولأن السجود لغير اله تسوية له باله وهو ضـلال مبين،
 (\$خَلَهُهُنَّهِ الشمس والقمر وسواهما من خليقته.

 والسجود لغير الشا ينافي التوحيد.

وكضابطة توحيدية كلٌ تسوية لغير اله باله إشراك بالش، في معرفة وعقيدة، أم فعلة وقولة، أم آية حاللة على أية حال، مهما اختلفت دركات
ذلك الإشراك.

والسجدة هي صورة عبادة، فإن كانت لغير اله بنية العبادة وسيرتها فمن
 احتراماً للمسجود له، فمن أدنى دركاته، وإن كانت مستمرة فعوان بين ذلك،

وذلك الثالوث على اختلان دركاته مشترك في الشرك!

:







 الكثيرة، وإنما يسأمون لو يغفلون.


 الخامدة القاحلة حيث تحيى بإنزال الماء فتربو وتهتز ، فمن ذا الذي يُربيها

الفرتان في تفسير القرآن/الجزء الخامس والعشرون


فإذا كان إحياء الأرض لانتفاع الأحياء فضـلاّ من ربك عطاء حساباً،
 ذلك لعدلاً بعد فضل، فواقع الحياة المكرورة المتابعة للأرض اللخاشعة

يوقْع بأحرى واقع الواقعة، وكمـا الله ينزِّل على خاشعة الأرض نازلةَ من ماء السـماء إحياء لهـا للأحياء، كذلك الله ينزل على خاشعة الأبدان نازلة الأرواح من سماء الرأفة والعدالة وهو أحق وأحرى.




















 بَعِيدٍ ( أَنَّ



اللّخد حفرة مائلة عن الوسط، فالإلحاد مو الإمالة عن الوسط الحق

 بما فيها القرآن، فالإلحاد في تكوينية الآيات السائرة هو إمالتها عن كونا كونها آيات كأنها لا تدل على الله تفريطاً فيها، أم إشراكها با باله كألها كأنها له أنداد




 المعجزات إفراطآ كما في عيسى وعزير من بعضهم وتفريطآ كما في سانر المـرسلين من آخرين، وقد يكون إفراط الإلحاد في آيات الله من حصـائل

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

التفريط فيها وكثيرٌ ما هو، فمن أبصر إلى آيات الله مستقلات دون اعتبار بها
 بصرته لمععرفة هي أسمى فلا تفريط إذاً ولا إفراط، فإنهـما من حصـا
 الدنيا، (امن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمتهل). تم الإلحاد في كتابات الوحي منه لفظي كالتتحريف بزيادة هي الإفراط
 الإلحاد فيه هكذا إلّا القرآن كما تستثنيه الآية التالية، ومنه معنوي يعمه حيث التان التحريفات المعنوية في القرآن سائرة في كل زمان ومكان .


 مكشوفون لعلم الله، مأخوذون بما يلحدون في الله مهـما غالطوا والتووا وحسبوا أنهم مفلتون من يد الله كما قد يتفلتون من حساب الناس!

 الإلحادات ولكيلا تبقى حجة بالغة على الناس؟ كلّا فإن الله بحافظ على آيته الأخيرة الخالدة (القرآنها تداوماً لحجة الهَ البالغة

على الناس وتدليلاً على ما فعلوه في الزبر :







أترى ما هو الخبر عن هذا المبتدأْ علّه محذوف مستفاد من ولئلتَّك فِّ







 ككلً، وتضاء على حجة اله البالغة بأسرها . إن في صيانة القرآن عن التحريف صيانة لسائر كتب السماء، وحجاء بالغة دامغة على المتمسكين بها على تحرّنها عن جها

لهم إلى التغتيش عن شرعة غير محرفة يلجؤون إليها (1)

 لها في سائر الذكر ولا أيٌ من حقايق الدين الحق بأصوله وفروعه، ولأنه ضمان له بأصوله وفروعه .

(1) (Y) راجع كتابنا الالمقارنات العلمية والكتابية بين الكتب السماويةه. (Y) مورة الحجر، الآية: 9 (Y)

عزيز يَغلب ولا يُغلب! إنه عزيز في لفظه ومعناه، عزيز في حكمه ومغزاه، عزيز في مبتدئه ومنتهاه، لا يذل ولا ولا يغلب مهـلا ولا








ومـما بين يديه ما كان حال نزوله من كتب وأشخاص، فهو يشـمل الماضي والحال، ف (امن خلفهه إذاً يخص الاستقبال، فهو في صيان في مثلث الزمان عن آية دائرة سوءٌ من الإنس والجان .
 وإعطالآ مبطلّ له وليس فقط الباطل؟

لأن المبطل، المحاول لإبطاله، قد أتاه ويأتيه على أية حال، ولكنه لم

كما في倍 عن أبي جعفر پُ

 اله اله المستقبل باطل بل أخباره كلها موانقة لمخبراتها . سورة المائدة، الآية: ع^.

لمعجزته بما يفوقه أو يوازيه، أو فصماً لحجته بما يناوئه ويعاديه، أ'و تحريفاً وتجديفاً بنقيصة عنه أو زيادة فيه، أمّاذا من باطل في في ألفاظه ومـا ومعانيه، في تأليفه وتركيبه، فلا تعلق به التبهة من طريق المشاكلة، ولا الحقيقة من جهة المناقضة، فهو الحق اللخالص الواجب الذي لا يشوبه شائب ولا يلحقه طالب، فلا يأتيه الباطل مهما أتاه المبطلون! فالشيطان والإنسان لا يقدران على أن ينقصا منه حقاً أو ينتضضاه، ولا يزيدا فيه باطلاّ ويفتعلاه. فأي كتاب في مثلث الزمان وأي إنس أو جان وأي تقدم في علم في مستقبل الزمان، ليس ليبطل حجته أو ينقضها أو ينقصها، وان والكتابان في كل زمان تدويناً وتكويناً يجاوبانه ويؤيدان، لأنه الإمام وسواه المأموم، وها وهو

 وإشارته، يجدها في كل بساطة ويسر حقاً ناصعاً فطرياً يـخاطب أعماق ون الفطرة ويطبعها ويؤثر فيها عجيب التأئير
 وليس المبطل إلاّا في حال أو استقبال؟ من إتيانه الباطل مما بين يديه تفوّقه على القرآن في لفظه أو معناه أو مغزاه وليس، ومنه إلخا إخباره بكذبه كما القرآن

 كالتصادق فيمن جاء بها . فالقرآن في صيانة ذاتية وخارج الذات من كافة الجهات والجنبات، حق (1) راجع كتابنا الرسول الإسلام في الكتب السماويةه تجد فيه نصوصاً من تصديق الككتب السماوية للقرآن ونيه.

ناصـع ناصح، خالص لانُح، فهو المرجع الوحيد في كل شارد ووارد، لا


كتاب اله العزيز هو المخرج عند الهرج والمرج لا سواه(r) ومئل القرآن ومئل الناس كمثل الأرض والغيث بينما الأرض ميتة هامدة تم لا يزال ترسل الأودية حتى تبذر وتنبت ويتم شأنها ويخرج الله ما فيها من زينا الناس، وكذلك فعل الله بهذا القرآن والناس|"(٪) وإلنكم لن ترجعوا إلى الها بشيء أحب إليه من شيء خرج منه|"(أ) (وإنه المهيمن على الكتب كلها وإنه

حق من فاتحته إلى خاتمته . .
(1) سورة الكهف، الآية: YV.



 اله اله المصدر - أخرج الحاكم وصسحه واليهفي في الأسماء والصفات عن مقبة بن عامر ان ان
 الشا بكلام أحب إلى اله من كلامه وما أناب العباد إلى الش بكلام آحب اليّه من كلامه بالذكر تال بالقرآن. ميون أخبار الرضا في باب ما كتب الرضا يا (0)



 الحججة فيه والآية المعجزة في نظمه قال : مو حبل الشا المتين وحروته الوثئى وطريقته المثلى




: 6 (而
قيلات على الرسالات وحملتها طول التاريخ الرسالي هي كلها ويلات متناسقة مع بعض ومتشابكة، وشريطات مكرورة تدار من حماقى الطغيان والجهالات على أصحاب الرسالات، كلما كانت الرسالة أقوى، ودعايتها أعرض وأنبى، كانت القيلات عليها أوسع وأشـجى، ولأن هذه الرسالة الـا السامية تجمع الرسالات كلها وزيادة، فالقيلات عليها تجمع تلكم القيلات


 ف (ابأعينا) لتجمع جماع الرقابات حفاظاً على رسالتك، لأنها محطة القيلات. (إنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَزِهِ يغفر قيلات عليك ستراً لها وسداً عليها فلا يأتيها
 ليغفر لك كل باطل بأتيك من بين يديك ومن خلفك، إذ لا يسطع على إبطال حجتك، وإغراقك في لُجتك.
 يصر في إبطال أمرك.




$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: IIY }  \tag{1}\\
& \text { سورة الطرر، الآية: عA عـ }  \tag{r}\\
& \text { سورة الفتع، الآلية: Y. } \tag{r}
\end{align*}
$$



آيتان في سائر القرآن تفصحان عن النخوة العربية وجاه وحي القرآن أن لو كان أعجمياً لزادوا في النكران، مما يدل على مدى شقوتهم وتصلبّهم في قوميتهم لحد يجعلونها أصلاً وحتى لصرح الإيمان، فأولئك ينادون من مكان

 بعيد، فالنداء غير مسمع لهم ولا واصل إليهم، ولو سمعوه لضلَّ عنهم فهمه للصدد الـمنفرج بينهم وبينه، إذ فصلت قوميتهم بينهم وبين سـماع الحق والخضوع لديه، وحتى حين نزّل عليهم القرآن عربياً فضلاً عن جعله أعجمياً


لا عربياً ولا أعجمياً.
والأعجمي من العجمة خلاف الإبانة، والإعجام هو الإبهام، والأعجم من في لسانه عُجمة عربياً كان أم سواه، ومنه قيل للبهيمة عجماء، ولصـلاة النهار عجماء، إذ لا يجهر فيها بالقراءَة، وسميت الحروف المفردة معجمة لاننها لا تدل على ما تدل عليه الحروف الموصولة.
 أعجمية، أم فارسية أماذا من لغات لست تفهمها، أم وعربية لا تعرفها، فكا لا لا لا لا
 عربية لأصحابها، وكما يعبر التوراة عن القرآن العربي بين العبرانيين أنه بلغة لكناء أعجمية كالنص التالي :

(1) سورة الشعراء، الآيات: Y-1-19A.

 "المن ترى يعلّم العلم ولمن يفقّه في الخطاب أللمفطومين عن اللـم المفصولين عن الثدي (ه) لأنه أمر على أمر أمر على أمر فرض على فرض


أعجمية وبلسان غير لسانهم يكلم هذا الشعب||(1)
والأعجمي على ضربين، ضربّ أوّل ما فيه عجمة نسبية ككل لغة لا
 ناطقها، أم غرابة في نظمها ونسجها اغيا كالقائل : (اما لكم تكأكأتم كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني" . وكأنهم تطلّبوا إليه أن ينزل لهم قرآنا أعجمياً(٪) في أي بعد من العجمة،



 المعنى كما هو الآن في القرآن، فخلافه أعجمي أيآ كان ولا سيما إذا كان
 Y Y Y
(1) راجع كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية) تجد فهي تفصيل مذه البشارة بشان القرآن،


 أمجمي وصريي وأنزل اله تعالى بعد مذه الآبة بكل لسان الّان حجارة من سجيل. سورة فصلت، الآية: r.

والعربي هـم العرب، يستنكرون ويتناكرون أن يبجعل كتاب شرعتهم بغير

 لغتهم، وكما سـائر المكلفين المرسل إليهم بشرعة القرآن، يستعجممون لغان الغة اللقرآن فإنها غير لغتهم ولكنهم لا يتأنفون، فهم بين من يتعلم لغة القرآلنه أو أو يتعلم من عارفها فيتفهم بذلك القرآنه، وكما ترى الرعيل الأعلى من الأدباء

العرب مم من غير العرب.
إن كتاباً كالقرآن، الموجه إلى العالمين كافة، لا بدّ أن ينزل بلغة من


قرآنا أعجمياً .
لذلك ترى الجواب ألّا منعة منا إلّا اللّإيمان، حيث الإيمان يجد سبيله







 يناديهم من بعيد كمنادى رذيل لا يُعباً به . وقد تكون حكمة نزول القرآن باللغة العربية أنها أفضل اللغات وأعربها، وأنهم مبتدأ الدعوة فلتكن بلغتهمّ وأنهم قومُ لَّد ليسوا يتقبلوا قرآناً بغير لغتهم ولا يُقلبوا إليه!

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون


(
 نرى عذابات الاستئصال تترى في المكذبين بآيات اله طيلة التاريخ الرسالي، فلماذا قضي عليهم دون قوم موسى!
 للاختلاف بخارقة مارقة تجلي لهم الحق عياناً بعد بيان، وتلجئهم إلى الإيمان بعد شك قاصد مريب، ولكنما الدار دار ابتلاء وامتحان، وليست دار فصل وحسبان، إذاً يذرهم واختلافهم في خوضهم يلعبون، وفي غيهم يترددون. تم الشُك منه مريب وهو أشره ومنه لا يريب، فهم يظهرون شـكهـم بمظهر المريب، ثم وليس العمل الصالح لصالح الرب، إلآل لأنفس المربوبين
 يحاسب عليه، ظلماً ذا بعدين يجعل من ربك ظلاماً للعييد!
 المحور الرئيسي في ردة فعله ليس إلا المسيء نفسه، وكما العمل الصالح

على سواء.
فالإساءة والإصـلاح غير المتعديين هـما لزام المسيء والمصلح دون
 فصاحبه هو الأصيل في فعله وافتعاله، نم الهَ لا نصيب له من خيره أو شره،

سورة محمد، الآية: الَّية: MA.

 علم الساعة مردودٌ إليه، محفوظ لديه، لا يعدوه إلى سواه حتى رسل



 بحيطة علمية إلهية ولا تسامى، مهها علم العالمون شيئناً ضئيلاً من هذه

وتلك.

重
الواحد القهار، ولا يوم الدنيا مهما خبطنا وأخطأنا .
 منا يشهد أن لك شركاء! وهنالك:
 فهنالك ظهور الحقايق، فليضل الشُركاء المـختلقون، فذواتهم هناك
 مخبوَّة لترذّلها، اللّهم إلّا الأولياء الذين اتُّخلوا له شركاء. ولماذا هنالك (اظنوا" واحتمال المحيص لهم ساقط بما يرون من عذاب



 وفعال وقال، أو يُدعى له، فدعاء الخير يعم دعاءه الخير بنفسه أم دعاء غيره له بالخير، وسواء عنده أن يدعو ربه أم سواه، بل قد يفضل عليه سواه، ولمّا ييأس عن سواه يدعوه مخلصاً ولكي يحصل على مُناه. فكل ما يراه خيراً يكدح في طلبه كدحاً بكل صنوف الدعاء، ولكنه


ينسى كل خير قبله كأن لم يُعطَه من ذي قبل .
مجرد مس الشُر يقنطه عن كل خير مأمول، وهو رسم دقيق واقع صادق للنفس البشرية لاغترارها الكادح بالسراء، وجزعها بمس الضراءه



 استحقاق له من رحمة الله، فإن كانت لك فلماذا سلبت عنك فأنت يؤوس قنوط، ثم الدنيا ليست دار جزاء يجزى فيها 'أهل الحق برحمة، فحتى لو
 إلِّ رَبِّتِ ثالثة، فهل أنت بثالوثك المنحوس تستحق رحمة ربك، والمؤمنون لا يستحقون؟

وهنا في و(رَتِّه اختصـاص لربوبيته تعالى بنفسه كأنه ليس رباً لسواه، وفي إإن لي للحسنى" تأكيدان أنـان أن له حسنى الدياة، ولـماذا هـذه

الإشراكة بـاله، ونكرانه يوم لقـاء الله، إذاً فالـموحدون الـمؤمنون هنـالك


为
: عرَ010)
وهذه حالته الغفلانة الرديئة إلّا من هداه اله.


فهلا بكون ذلك احتمالاّ يستحق الاحتياط، فماذا أخلتم لأنفسكم من وسائل الاحتياط، فإن لم يكن القرآلن من عند الله فنحن وإياكم شرع سواهء،

 أخل منكم حيث عشتم في شقاق بعيد.
وذلك دليل عند فقدان الدليل، أم تعنّتِ خانقِ أمام الدليل، لا ينكره حتى المجانين، فالأخذ بالحائطة طريقة العقلاء، حيث الان الا حتياط طريق النجاة، كلما كان المحتاط له أهم فالاحتياط له أتم وأعظم.



هنـالك آيات ترى بعين الفطرة والعقل والحس أمّاذا من جوارح وجوانح، فلا حاجة إلى إراءتها، وآيات أخرى غامضة يريها الله بما يبين في (1) سورة النجم، الآية: YY.

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس والعشرون
كتاباته وألسنة أنبيائه أم إلهامات غيبية، وهي حالَّة حالية وماضية على ألى أية
 مكلف على أية حال، وإلّا لم تكن حجته بالغة على كل حال!
 التدوينية القرآنية والتكوينية الككونية، ولأن (في أنفسـهـم" تعم دواخل
 عما بينهم، ف (انفوسهم") تخص الدواخلمل، (اوأنفسهم") تعمها وما بينهم. صصحيح أن بصر العين وبصيرة العقل والفطرة كافية لتبني أهل الإيمان

 مستقبل من الزمن إشراقة تبيّن وإراءة فوق إراءة، هي من عوامل تبيّن الحق في زاوية ثالثة للذين اهتدوا، ومن الأسباب القاطعة القاصي جحدوا بها، كالأخبار المستقبلة، فوقوعها كما أخبر عنها إراءًة مستقبلة،
 قبل إلّا بعين البصيرة ف (إن للقرآن آيات متشابهات يفسرها الزمن").

فالتقدمات العقلية والعلمية هي من الآيات الأنفسية الأولى، فآفا قيتها هي الكشوف العلمية التي تكشف - دوماً - النقاب عن وجه كتاب التكوين حيث تجاوب كتاب التدوين.

والانتصارات الإسلامية هي من الأنفسية الثانية كفتح مكة وغلب الروم

سورة محمد، الآية:، الآبة: IV . سو.



والانهزامات لغير المسلمين هي من الآفاقية الثانية لهمّ، وقد يجمعها
 حيث يعز أولياءه ويذل أعداءه، آفاق فائقة للذين آمنوا، بائقة
(r)

لللنين كفروا .
فالمسلمون وسوامـم من الناظرين إلى القرآن يعيشون دومآ آيات اله

 في زاوية أولى، ومن نم ثانية لثبين الحق أمام الطالبين، وإلذ لم يكف وأَلَّكَم
(8)

إن شهادته على كل شيء كما في آيات عدة كهذه(0) هي حضوره علمياً
(1) سورة الروم، الآيات: ا-ع .
(Y) نور الئلين ع : الحسن بن علي

 والبي البختري والنضر بن الحارث وأبي بن خلف ومنب ونيه ابني الحبجاج ولألى الخمسة المستهزئين الوليد بن المغيرة المخزوبي والعامر بن وائل السهمي والالسود بن عبد ينوت الزمري والأسود بن المطلب والحارث ابن الططاطلة فأرامم الآيات في الآناق وني أنفسم حتى يتين لهم أنه الحق.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة النور، الآلية: } 00 . \tag{r}
\end{equation*}
$$

الواو منا عطف على مثل ما ذكر حيث يملع لان يكفي بربك إراهة لآياته في الآَاق وني


وقيومياً وتلقياً لأعمال وحالات، وحضوره تربوياً، فربوبيته ناصعة في كل
 الأشياء كيفما كانت وأنّى وأين، منذ خلقت وحتى القيامة والفناء لما يفنى!

 الشهادة المربعة دائبة طول الزمان وعرض المكان لكل إنس وجان. وا(اللعبودية جوهرة كنهها الربوبية فما فقد من العبودية وجد في الربوبية

 (1) ومن تبين الحق في الله وفي القرآن وفي كل حق ما ما يُريه من آيته العظمى
(r) وحج وهكذا يتجاوبان ويتناظران كتاب التدوين القرآن وكتاب التكوين أياً كان على طول الخط منذ نزل القرآن حتى القيامة الكبرى، تجاوبان الِّان في رؤية وإراءة

 =


(1) مصباح الشريعة تال الصادق عا (Y) نور الثقلين ع:

 المسخ ونيهم في الآثاق انتقاض الآفاق هليهم فيرون تدرة اله
 اله

 على كل شيء شهيد، إحاطة في مربع الشهادة، وشهادة في مربع الإحاطة لا مفلت عنه، ولا مناص عن لقائِه

أترى بعد ذلك كله أن ("مـ") في سنريهـم تخص الحاضـرين؟ كلا إنه

 عند الموت وعند النشور، لمن عمي عن آيات الله رغم رؤيتها وإراءتها، فلا
 ! $6^{2}$ 量 11




مكيّة وآياتها ثلاث وخمسون









وَبِّ وَلَا نَحِيرٍ

هنالك حواميم سبع تترى تلو بعض، ثالثتها هذه، وتزيد على الست

 الرسول والذين خلوا، كما ويعقبه دون فصل كتاب التكوين إيحاء بتجاوب الكتابين، وتلاؤمهما، كما هما مع الحواميم.

ترى وما هو السر في تتابع الحواميم السبع المكية واختصاص ثالثتها
 (اعسق" هنا زائدآ عما عنت "احم") في الست الأخرى، وعل" من الزائد ما
 يُرحِئِ إجمال عن الوحي كله، أم ماذا؟، والحروف المقطعة في كل سورة

 الش الأمظم المقطوع يؤلفه الرسول الش


 صلوات اله هليه وقاف جبل محيط بالدنيا من زمردة خضراء فياء فخضرة السماء من ذلك الك الجبل
 اسم من أسماء اله


 وسين: سنون كسني يوسف، ونان:
 مهدي هذه الآمة. أقول: ليس لنا أن نتاكد بشيء من مذه المعاني المروية في روايات آحاد، كيف ولا نصدق
 تفسير صفرة القرآن آحرى وأوجب، ورواياياته آحاد ومتضاربة، فالا نصدق إلا ما يصرح أو


 نزل من قبل وفي مذا، الللهم لا علم لنا إلا ما ملمتنا



إذا كانت عدة تججمع ك (األمر - كهيعص" وكيف فصلت هنا (احم") عن (اعسق" اللهم لا علم لنا إلّا ما علمتنا!

 ولكن الإشارة إلى ما مضى أحرى منها إلى ما يأتي! وما أوحي اللى الذين من
 ومراتبه ومادته، حيث القرآن يفوق سائر الوحي في هذا المئلث.
 محمد أو أن اكذلك" تعني أمثال هذه الحروف المقطعة التي هي رموز تخص أصحاب الوحي - لا خصوص حم. عسق -؟ ولا نرى في سائر كتابات الوحي هكذا وحي مقطّع! إلّا ألن يعني أصلد الموحى إليهـم دون كتبه في كتاباتهم.
أو أنه إشارة إلى أحل الوحي في بُعد يعم سائر الوحي لسائر المرسل إليهم دون خصوص المرسلين، لا الوحي الثنائي الذي هو وحي في وحي "(حم. عسق"؟
أو أنه يعم الجمميع. فـ ا(كذلكه الذي يوحي إليك ربك في الشورى وسائر القرآن يوحي إلى الذين من قبلك، وحي كسائر الوحي في السنـ

 اختلفت الشرايع إليه شكلياً وفي علو الكيان، لدحد قد يعتبر سائر الوحي

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: Y. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: سا الآ } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الأصيل إلى مائر أولي العزم من الرسل وجاه الوحي القـمة المـحمدي

 التي تبرز مشاركة غير مشاكسة بين مدارج الوحي، اللّهم إلاّلا بميّزة الكمال

القمة في خاتمة الوحي
و"(اكذلك) مثل "(حم. عسق" من الوحي الخاص المنحصر في أصحاب الوحي: المنحسر عن سواهم هذه الرموز في كتاباتهم وبُبت في القرآن .

فالوحي منه ذو بعد واحد كالمجرد عن الألفاظ مثل ما أوحي من محكم القرآن على قلب الرسول المفصلة كالقرآن المفصل، أو ذو أبعاد ثلائة ثالثتها الـحروف التلغرافية المقطعة، فإنها مثلث الوحي : أصل المعنى - أهل اللفظ - ورمز اللفظ،
 وكما أن الآية توحي بعامة الوحي إلى عامة أصحاب الوحي بمختلف

 0 - 0 - المرسلين

 الملكية بارزة في عزة وحيه إلى أعزةِ من خلقه ليعزز حكمه عليهم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: Yا } \\
& \text { (Y) سورة يوسف، الآية: Yالآ (Y) }
\end{aligned}
$$

وبـكمته لم يوح إلى عامة المكلفين، حيث القلوب أوعية وخيرها أوعاهـا، فلا وحي إلّا إلى أوعاهـا، ثم بـحكمته أوحى إلى كل قلب ألب أوعى قلر وعيه وحاجة الموحى لهم، المرسل إليهم أم ماذا؟
 الحقة الحقيقية العامة للكون كله، فهو هو الموحي لتدبيره كله تشريعاً كما
 تشمل كل أرض من السبع، والأمر الموحى في الكل يعم التدبير تكويناً

وتشريعاً .
ولأنه وأَّْلِقُنُ في عزته وحكمته وملكيته ومالكيته، فلا ينال مَن دونه
 ولأنه وألَّفَّمِّه فيها وفي علوٌّه فليعل وليعظم وحيه، وليعز وليحكم وحيه، وليملك ويسيطر وحيه على الموحى إليهم والموحى لهم. هنالك تتقرر وحدة الوحي في أصله، ووحلة مصلر الوحي، فالموحي هو الله العزيز الحكيم الملك العلي العظيم، ووحدة الموحى إليهم على ملار
 الوحدوي، قصة بعيدة المدى، قريبة الهدى، ضـاربة في أعماق الزمن وأطوائه، متشابكة الحلقات وليست متشاكسة، في مناهج ثابتة الأصول مهـانـا

اختلفت الفروع.
فـاله واحـد، والرسـالـة واحـدة، والأمة واحـدة:


(Y) سورة المؤمنون، الآيات: 01 (Y-01

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الخامس والعشرون


إن لتفطر السماوات من فوقهن موقعّ في القيامة الكبرى بما يفطرها

 كما هنا، وحين خلقها موقع حيث فطرت من المادة الأمّ: ؤَاطِرِ الكَّكَّوَتِ


وتفطُر السماوات حيث تكاد هو بين الواقعين: تعميراً وتدميرآ، نم وهو




 والفَطْر هو الشّق، شقاً إلى الخلق كما شق السماوات والأرض من المادة الأم



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

ويختص الأخير بالانفطار الثفطر(1) كما الأول بالفطر(r) حيث الأولان تقبّل لفعل الفطر التدمير، والأخير هو هو الفطر للإيجاد أو التعمير .
 الكائنة بين فطرها وتفطرها وإِ وإن كانت لا تعني إلّا الثانية في آيتها الثانية، وكيف لا تكاد تتفطر من فوقهن! والعظمة الإلهية من ناحية، واتخاذ أولياء



 دَآَبَةٍ .

وكما للعظمة الإلهية - وأن دعوا للرحمن ولداً ومن دونه أولياء -



 من خشية اله!.



$$
\begin{align*}
& \text { (1) كما (1) } \\
& \text { (1): (Y) } \\
& \text { سورة النحل، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة فاطر، الآية: } 0 \text { ع. }  \tag{£}\\
& \text { سورة الحشر، الآية: Yا }  \tag{0}\\
& \text { سورة مريم، الآية: } 91 . \tag{7}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون
الإلهية من فوقهن، وعظمة الوحي تكويناً وتشريعاً من فوقهن وَوَآَّتَى فِي كِلِ



 نفس الفوقية السماوية أنها تتساقط بأجوائها وأجرامها.
 إن ولاية التشريع والتكوين المستفادة من هذه الآيات الخمس وأثباهها في سائر القرآن، هي خاصه باله كسائر الولايات الالإلهية، ولا تعلا ولا ولا
 وأولياءه إلاّا ولاية بلاغ الشرع، والأولوية في المرجعية الروحية اللياسية،
 سواه، ولا غيرها إلاّلا بجعله. فمن يتخذ من دون اله أولياء: ولاية إلهية من دون اله، أم جعلية من
 الـخاطئة وسوف يحاسبهم عليها، وعلى الأولياء الزور الطواغيت الا حيث الاهي ادعوها أو قبلوها، وعلى الأولياء الأوثان وهؤلاء، فاله حفيظ عليهم الانم بولاية



وكالة تكوينية، وإنما لك رسالة بلاغية عذراً أو نذراً.

(1) سورة فصلت، الآية: Ir.
(Y) سورة المزمل، الآية: ه.

فالحفاظة الإلهية على من اتخذوا من دونه أولياء حفاظة أنفسية حيث هم في حفظ اله وإن يشـاء يذرهم دون حفظ فيتهلدرون، وحفاظة على أعمالهـم
 تم مو حفيظ على المتخذين من دونه أولياء، لولا حفظه لهم لم الم يظلوا في كونهم وكيانهم فكيف يتخذون أولياء ذاتياً من دون الله أنداداً أ أم جعلياً في سائر الولايات إلّا التكوينية والتشريعية، فالدفيظ عليهم كما يحفظ كونهـ الانم كنلك يحفظ كيانهم، فولاياتهم غير الاللهية ليست إلًّا بإذن الله فكيف

والاحتجاج .

屋
 تقوّم وتقيم المكلفين على صراط مستقيم، واضسان لا تعقيد فيه ولا ريب

ترى ما هي أم القرى ومَن هم مَن حولها؟


 اللغة تشمل العرب عامة من حول أم القرى أم البعيدة المنفصلة عنها الحها أم إم إن إن حولها تشمل كل القرى في مذه المعمورة؟ وكيف تشمل غير العربية منها
 مليك أحاديث بهذا المعنى تحت الأرقام 1 - 1 ا 1 و وع - في الصفهة الآتية.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخخامس والعشرون
ووحي القرآن عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها لا يحمل إنذار غير العربي، وإن حمل وشمل فلا اختصاص لإنذاره بقرى هذه المعمورة! أم لا ذا ولا ذاك ولا . . فعربية القرآن لا تعني خصـوص اللنغة حتي تختص بأصحابها، وإنما تعني وضوحها بين اللغات وعلى حدّ تعبير باقر العلوم في تفسير (اعربي مبين") : يبين الألسن ولا تبينه الألسن - حيث يعر الِئ دون تعقيد وقصور عن أعمق المـعاني وأعضلها : (علم اله النازل إلى المكلفين أجمعين) بأوضح بيان وأجمله.


 لِّهُ (r)

 ولسان قومه، غير لغة قومه، وإنما ما يعرب عن الحق دون أي خفاء، لحد يفهمه كل مكلف حيث التعير عربي مبين واضح لا تعقيد فيه.
ولأن اللغة العربية أعرب اللغات وأوضسها ، لذلك سميت عربية، نم
 والتبشير به شاملاً لا تبقي حجة ولا تذر .


$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة النحل، الآية: ب• 1. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مريم، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { مورة اللخان، الآية: هـه }  \tag{६}\\
& \text { سورة إيراميم، الآية: ع. } \tag{0}
\end{align*}
$$

 والفطرة والحيـاة ككل، نم وتطبيقاً على الطول التـاريخي والعرض الجغرافي .


 الحق، ولا معنوياً ولا في أية ناحية من نواحي البلاغ.


 اللغة، وإنما من يعيش في البوادي، حيث البعد عن مراكز التمدن الإسلامي يجعلهم بعيدين عن الإسلام فهم أثد كفرأ ونفاقاً وأجدر آلّا يعلموا حدوا ما أنزل اله على رسوله .
تم صالقرى" هي كافة المجتمعات من سائر المكلفين من الجن الجنة والناس أجمعين أم من ذا؟ في كافة المدن الأرضية(1) والسماوية دون المئين المئناء، وأمها هي مكة المكرمة زادها اله شرفاً .
(1) سورة الرمد، الآية: (Y

Y: سورة يوسف، الآية، (Y)

(£) (£) سورة الزمر، الآية:


الأرض لقوله : إن أوّل بيت وضع للناس .

 رِيْمِينِّ

 مكة، حيث حركها من حيث هي كنقطة أولى لحراكها (r)


تم الأرض هي أيضاً أَّ لسائر الككرات لسبقها في خلقها عليها


 كذبوا لعنهم الش آتى يكون ذلك وتد فال اله يتلو عليهم آياته . . .
 قال: نسب إلى مكة وذلك توله: لتتلر أم القرى ومن حولها - فأم القرى مكة فتيل: أمي لنكلك.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة آل حمران، الآية: } 97 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

نور الثقلين \&: OOV عن تغسير ملي بن إيراميم القمي في رواية أبي الجارود من أبي جعفر :





والمغرب.



سورة الشمس، الآية: الآية: •ب.
 اله


 الناحية التشريعية حيث الشرعة الإسلامية هي أم الشرائع وتلك ألكا الطفالهـا المتطفلة عنها وإن كانت قبلها، فهي هي المركز الرئيسي للرسالات الإلهية أولاً وأخيراً، وهي الركيزة القويمة المتينة الدائبة للرسالة الإسلامية طول
 الرسالات كلِّها ولكل القرى.

 تعني الحول القريب، وإنما الحول من حيث التبعية الشرعية، وهذا يتبع في

 -العالمية في واوَمَنْ حَرْلَا
ومن المـعروف والطبيعي أن من حول العاصمة في كل منطقة هم أتباع

 المكان قريباً أو بعيدآ، والرسالات الإلهية في القرى ليست إلاّلا في أمها : وألاوتًا

(1) (1) (1) : سورة نصلت، الآيتان (10


 اله في كابه: :لتنذر أم القرى ومن حولها، وفيه عن القمي قال قال: أم القرى مكة سميت. (r) سورة القصص، الآية: 09.

فأم القرى هي العاصـمة الوحيدة للرسالة الإسلامية العالمية - : رسالة


 الإنس أم وحدها في نطاق الرسالات الإلهية في عشرات من الآيات(r) ثم


 الاأعماق في طول العالم وعرخهه، من حضر ومن بلغته دعوته آيآ كان

 فالجنة والناس أجمعون، والعالمون أجمعون أياً كانوا وأيّان تشملهم هذه الـه الـا الدعوة العالمية دونما استناء، وهم كلهم مِن (مَن حولها"].
سورة سباً، الآية: YA.
سورة الأعران، الآية: 10^.
 (. . .

 ] نُمْتَت:



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

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الانعام، الآية: } 19 \tag{7}
\end{align*}
$$

إذاً فآية أم القرى - وهي الآية الأم في التعريف بسعة هذه الرسالة الـئ إنها تعتبر مكة المكرمة المركز الرئيسي للرسالة المحمدية وانتشرت عنها هـذه الـدعوة الـمباركة وعلى طول الزمن، والقرى هي المجتمعات العالمية والمكلفة في شتى أرجاء الكون، في هذه المعمورة أم سائر المعمورات في الأنجم، وهي كلها (امن حولهال" حيث الحول تعني هنا ما يناسب عمومية القرى المستفادة من مستغرق الجمع فيها، ولو أن امَن حولها" يخص القريب منها دون الجمع، لكانت القرى هي هذا البعض فقط لا الجمع، فالمعنى: لتتذر آم بعض القرى!. .

إذاً فدعوة الأم ورسالتها تشـمل القرى كلها وإلا لم تكن من قراهما،
والقرى هم العالمون أجمعون حيث الله ربهـم أجمعين : وألْحَحْمُ لِّهِّ رَبِ
 الناس اللى النسناس، وهم خارجون عن العالمين الأحياء، المتخلفون عن ربوبية اله! وكما أن مكة أم القرى تكويناً وتشريعاً، كذلك الرسول الأقدس وأحرى، حيث القلوب قرى وأمها ومركزها الأصيل عبر الرسالات والثى يوم القيامة هو القلب المدحمدي
 البحار المتلاطمة من كافة المكلفين لينجي الغرقى : آلَيَلَ . . . ${ }^{\text {(r) }}$ نهاراً للسبح الطويل!. .


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفاتحة، الآية: Y. }  \tag{1}\\
& \text { سورة المزمل، الآيتان: الا ل، }  \tag{Y}\\
& \text { سورة المزمل، الآية: V. } \tag{r}
\end{align*}
$$

 كلهه) : في رسالته ودعوته، كما في صفاته أم ماذا من محمدياته؟. وفي الأمل العبراني من فرع توراتي : حكّي النبي (اوَهِر عِستي إتْ
 صبائوت) : أميَّج كل الأمم ويأتي محمد كلّ الأمم ومرغوبهم واملأُ هذا البيت من الجلال هذا أمر رب الجنودله . وفي إنجيل برنابا الحواري : ( 1 : 1 أجاب يسوع: لعمر اله الذي تقف بحضرته نفسي إني لست مسيّا الذي تنتظره كل قبائل الأرض كما وعد الله أبانا إبراهيم قائلا : بنسلك أبارك كل قبائل الأرض . وبركة هذا النسل المبارك مصرحة في الأهل العبراني من التوراة:

 (اولإسماعيل سمعته: (إبراهيم) ما أنا أباركه كثيراً وأنميه كثيراً وأثمره


وأجعله أمة كبيرة. . أبارك العالم بهم|"(1)


 وكما البشارة تعمهما، إذ ليس الدين - فقط - ينحو نحو الإصـلاح للأخرى الاني حتى يختص إنذاره وتبشيره بها، بل ويبتدئ بالأولى وينتهي إلى الأخرى، (1) راجع كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية) تجد تفاميل مذه البشارات.

حيث الأولى مزرعة الأخرى، وانتفاع الزارع أو خسرانه يعمهما ، .. يعني الإنذار الأول - فيما يعني - إنذار المبدأ قبل المعاد الواد، أو أن الإنذار
 حيث النكبات اللنيوية تتحمل بطيّات شهواتها الحاضيرة، ولكا صارمة لا تحمل بطياتها شهوات، فالإنذار لها هي مي الأهل وللاولى الـى

الفرع








وبالجمع بين العمال وأعمالهمّ، بينهم وبين كتبهم وشهودهم، حتى


- الكَّعِهِيرِ

تم الإنذار كتحقيق وإن كان مرحلياً من حيث التطبيق منذ العشيرة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة القيامة، الآية: ب. } \\
& \text { (Y) سورة المرسلات، الآية: M. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة النساء، الآية: •18. } \\
& \text { (7) سورة الحج، الآية: عال }
\end{aligned}
$$







 كل من سبيله الإيمان أيّا كان وأيان .

تم في المرحلية أيضاً إنما يترحّل الإنذار من عشيرته إلى قومه اللّد أياً كانوا، لا في القرى المسجاورة لام القرى، فلا العشيرة الأقربون محصورون الا فيها، ولا القوم اللبد مـخصوص بـيها، فالأقرب الأحرى في الإنذار هـم
 تصريحة أو إشارة في القرآن أن الأقرب مكاناً أحرى وأقرب في اللدعوة. تم وكلإنذار مرحلياً وسواه - كما سبق - موضـع في الأولى وآخر في الاأخرى كما في طيات آياته(V) تم وكذلك التبئير ولكن الإنذار يحتل الموقع الأعلى والركيزة الأولى في الدعوات الرسالية، فإن حمله على التقوى أقوى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشعراء، الآية: Yاع } \\
& \text { aV :سورة مريم، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة الفرقان، الآية: } 1 \text { ( } 1 \\
& \text { (0) (0) سورة الأنعام، الآية: } 01 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

(الالأكترية الساحقة من آياته تنحو منحى الأخرى لأنها أحرى وأكثر تأثيرآ، وقليل منها تخص (V) الأولى وثالثة تعمها.

من التبشير، فكثير هؤلاء اللذين لا يهمهـم ما يبشّرون به من نفع ويهمهـم ما ينذَرون به من ضرٌّ، ودفع الضرر أولى من جلب النفع، والجمع أحرى!


ماذا تعني وحدة الأمة المستحيلة بما توحيه (لو"؟ أوحدة تشريعية في









 انتقاص حيث الاختيار في الا هتداء اكتمال وليس كذلك الاضطرار أم يجمع من لا يهتدي بسوء الاختيار إلى من يهتدي بحسن الاختيار، أن يجبر الأولين على الهدى؟ وهذه تسوية بين المتقين والفجار! : وأَّْ بَعَعَل
(Y) سورة البقرة، الآية: باليا
(r) سورة الأنعام، الآية:
 معصومين مثل الملانكة بلا طباع لقلر مليه ولكن يدخل من يشاء في رحمته.




 (钅)


 من يَختار الهُدى لولا الإجبار، فهذا إدخال من الـا النور إلى الظلمات يهتدي لولا الإجبار، نم تسوية ظالمة بين المهتدي والضـا تسوية بين الناس تكويناً أو تشريعاً في ضـلال أو في هدى في الألألا الأخرى، كل ذلك بين انتقاص وظلم تعالى الها عن ذلك علوأ كبيراً، وقد تعني آيتنا إحالة كافة هذه الوحدات.
 سَسَّةُ هعم العادلين والقاصرين غير المكلفين أو يسامح عنهم من الأطفال والمجانين والمستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، \$أَألَّهِّك


$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة ص، الآية: با } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآيتان: 111، 119، } 119 \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الجاثية، الآلية: }  \tag{0}\\
& \text { سورة النساء، الآية: } 99 .
\end{align*}
$$

سورة الشّورى، الآيات: 1-1
والرحمة تعم العادلين وغير المكلفين والذين يحق العفو عنهم منهم وقد


يصح العفو، والرحمة قضية اللطف، فهي واسعة ما لم تناف العدل.


 دون إلزام من فوق إذ ليس عليه فوق، وإنما بألوهيته وربوبيته.



 شَّحْ













سورة الشورى، الآيات: 9-9

:



 الأرض والسماوات وليس كمثله شيء في الأفعال والذات والصان الصفات، وان وأن له مقاليد الأرض والسماوات يبسط ويقدر، وأنه الشارع من الدين شرائع

: وَإِلَهِ أَنِبُ
إن الاختلاف - أياً كان ومن أيٍّ وأيّان - لا مرجع فيه إلّا اله، فالشيء








(Y) (Y) (Y)



كما وحّد ثانية في الرد إلى الرسول، نم جمعت الثلاث في طاعة الش وإن

فهنا تُعنى من طاعة الله طاعته في كتابه، ومن طاعة الرسول طاعته في سنته، ومن طاعة أولى الأمر طاعتهم في حمل السنة كما حمّلوا


 والحكم في آيتنا كأضرابها يعم التكويني والتشريعي في الأولى وفي


 - ${ }^{(1)}$ (v)

إذآ فلا حكم في أي خلاف إلاّل له، يستفاد متنا من كتاب اله، ومامشاً
= [
(1) سورة آل معران، الآية:




$$
\begin{align*}
& \text { ( مورة النساء، الآية: •A }  \tag{r}\\
& \text { (() }  \tag{£}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: }  \tag{0}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: }  \tag{7}\\
& \text { (1) } \tag{v}
\end{align*}
$$

 لانفسكم من الالايان نحكم ذلك كله إلى اله يوم القيامة.

وشرحاً من سنة رسول اله، تم لا حكم لسواه، حيث الرجوع فيما اختلف فيه إلى غير اله لا يزيل الخلاف، وقد ولد يزيد خلافات على خلاف، حيث الحيطة العلمية والحكمة العالية والرحمة الواسعة خاصة الحالهالها لالها وهي هي التي تزيل الخلافات.
فالرجوع إلى القياسات والاستحسانات أم ماذا مما لم يأمر به اله أو
 حكمه كتاب اله وسنة رسول الله رجوع إلى الطاغوت، فلا حكم إلّا للها الـا إن كتاب الله مو المرجع الرئيسي في أي حكم وفي أية خلافات، يُتبنّى


وافق كتاب اله هو وارد وما خالفه فهو مارد.


 عما سواه، وتوكلاٌ عليه دون من سواه، توكلاً وإنابة في التكوين والتشريع سواء.
هذه الآية بما قبلها وما بعدها إلى الآية (17) تستعرض جذور الولاية الإلهية في التكوين والتشريع، وأنه لا ندّ له ولا ضلا فلّ فيهما وفي سائر شؤون الا
 عباده.

 آية عديمة النظير من محكم القرآن ترجع إليها ما تشابه منه في كيان الألوهية، تستأصل كل مماثلة بين الله وسواه، في ذات أو صفات أو أفعال،

تبين خلقه عنه مباينة كينونة في ذات وصفة، وأنه باين عن خلقه وخلقه باين عنه، لا هو في خلقه ولا خلقه فيه.

فالـمثل هو الشبيه أياً كان وإن بعيداً شبهاً واحداً في مليارات أو اللآنهايات، فعالم الخلق أثباه في أثباح مهما اختلفت الصور والماهيات، حيث المادة لزامها الذاتي التركُب والتغير والحركة والزمان آيآ كان وآيّان، واله مجرد عن المادة والماديات فلا يشبها في ذوات أو صفات أم ماذا إلا في مقام تحبير اللغات دون الحقيقة والذات، ف (اسبحان من لا يُحد ولا


(1) نور الثقلين عن إمول الكافي سهل عن إيراميم بن محمد الهمداني قال : كتبت الىى


يقول صورة فكتب بخطه: سبحان . . . أنول: منا العجب العجاب من الثفاسير الأثرية بين الفريقين، من كثرة أحاديث الثيعة











 يجس ولا يمس ولا يدركه الحواس ولا يحيط به شيء لا جسم ولا مورة ولا تحفيظ ولا تُحلـيل .
(r) فمِثله مستحيل ذاتياً وجعلياً، ومثَله كافة الكائنات جعليّآ على درجاتها وكما


 في تكامل الخلق بما يسعى كالعبودية، فإنها جوهرة كهنها الربوبية، أن العبد يصل في مراتب العبودية والمعرفة إلى درجة يرى بفقره غنى الله، وبجهله علم الشا، وبعجزه قدرة اله، فالكنه المعرفي للعبودية عرفان الربوبية.

هذه الآية تنفي أية ممائلة بينه وبين خلقه استغراقاً لهذا النفي دون إبقاء، وقد يعني ما تعنيه (اخارج عن الحدين حد التعطيل وحد التشبيهه: موجود لا كوجوداتنا، قادر لا كقدراتنا، عالم لا كعلومنـا، حي لا كحياتنا، فالخخلق بذاته وأفعاله وصفاته كله صفات وصفاته تعالى، فلا توجد ذاته ولا صفاته الثبوتية في خلقه أياً كان، ف ا(إذا كان الشيء من مشيته فكان لا يشبه مكونه||(£) وعلى الخلق آل آن يعرفوا
 يجمعها : فساد الخلق وإبطال الربوبية، لو لم يعرف بعدم المئل(0) ولا
سورة الروم، الآية: الآية: •rV. .

القرآن واليكم أحاديث حول عدم التشبيه ماضية وآتية.


أنه سمعها من الرضا : =

بانه ليس كمثله شيب؟

## شيء فيه من جوهرية الله شيء"(1)





 (إنه جسـم لا كالأجسام)(0) أقول : كلا إ حيث الشان الشيء منه جسم ومنه مجرد
=


 وارتكاب معاصيه كلها على قدر ما يتنامى من أخبار مذه الألارباب وأمر ما ونيهيها ، ومنها انه لو


 وعقابه وفي ذلك فساد الخلق وابطال الرالبوبية.

 أهظم الننوب؟ $ا$ ال : تشيهك لخالقك
 الحسن پ. مذه المسالة مسالة رجل على فير السنة، نقلت ليونس فقال: :لا يسمع ذا أصحابنا فيبرؤون منك، قال: تلت ليونس يترؤون مني أو منك؟! سورة الرحد، الانعام، الآلآية: 17.

 البحار r: rar عن أمائي الصدوق ابن الوليد عن المعفار عن ابن معرون عن علي بن =

عن الجسم، فهو شيء: لا كالأشياء يعني شئٌ مجرد سرمدي لا كالأثياء المادية الحادثة، ولكنما الجسم أيآ كان يشبه سائر الأجسام في الجار الجسمانية تركباً وتغيراً وحركة وزماناّ، وإن اختلف عنها في العوارض فير الاني الأولية، ف (اجسم لا كالأجسام" لا تنفي عنه المماثلثة في أهـل الجس الجسمانية وإنما في

البعض من ماهياتها
تم ترى لماذا اكمئلهَه لا (ميلله؟؟ فهل إن الكاف زائدة؟ ولا زائدة على
 حيث المعنيان يختلفان! فهله قولة زائدة أن الكاف هنا زائدة! .


 المشابهة في هذا البين، والافتراض أنه لو كان له مثل فلا مثل لمثله، ولكنه
=



 تعالى اله عن ذلك علوآ كيرآ.
 جعلني اله فداك قال سالم أن اله ال جانبي وشعر رامبي وزمم يونس مولى آل يقطين ومشام بن الحكم أن الش شي، لا كالأشياء وان






ليس له مثل، مبالغة في انتفاء المثل ، حال أنه لو كان له مثل واحد لـجاز تعلد الأمثال، والآية في نفيها كمثله تحيل هذا الجائز على افتراض آل آن يكون
(1) له مثل
 إنما تنفي واقع المماثنلة، التي قد يظن أنها المماثنلة التامة فلا تنفي غير الـا وموقف الكاف استئصال أية مماثلة بينه وبين كل شيء، أن لا مثيل له ولا ناقصاً كواحد أو كسر لغير النهاية في مليارات أو اللّانهايات من كيانه

سبحانه .
وعل" الجمع بين الوجهين أجمل، مع العلم أن الكاف ليست زائدة على
أية حال.
وضمير الغائب في "اكمئله") وإن كان راجعاً إلى الذات، ولكات ولكنه ذات فاطر الأرض والسماوات بما فطر وجعل وذراً، فكما ليس كمثلـه شيءّ في
 وفعاله، نفيّ مضـاعف عن صفات ذاته، فصفات الذات هي عين الذات، فهي إذاً في حكم الذات، وصفات الفعل صـادرة عن صفات الذات فـات، فنفي الممائلة فيها نفي - بأحرى - عن صفات الذات
 يصفون من صفات لم يصف به نفسه، وسبحانه من صفات وصف به نفسه
 يصفونه بما وصف به نفسه، قاصدين جهة السلب المعلومة، وتاركين جهة (1) كما يقال فالان لا مثيل لظله وإن لم يكن له ظِلٌّ نفياً مبالغاً لآية مماثلة، مستأصلاً كافة جذورها .

الإلبات المجهولة، فهم يسبحونه بحمده دون أن يحمدوه ناظرين إلى جهات الإثبات بالحيطة أو الإشارة العلمية، فليس للخلق من صفات اليات اله الثبوتية إلّا أنه (اخارج عن الحلين حد التعطيل وحد التشبيهال. فـ هللناس في التوحيد
 ومذهب التشبيه لا يجوز لأن اله لا يشبهه شيء، والسبيل في الطريق الثالثة: إبثات بلا تشبيه||(1): ا(خارج عن الحدين حد التعطيل وحد التشبيه|" فـ الا له مِئلّ فيعرف بمئله|(r) حيث (احد الأثياء كلها عند خلقه إياها
 خاطرة من تقدير جلال عزته لبعله من آن يكون في قوى المحدودين لأنه
 فهو خلافه لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام كيف تدركه الأوهام خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصور في الأوهام إنما يتوهم شيء غير معقول
, ولا محدود1(0)
فالقول إن لنا وجوداً كما اله موجود، فهنه مماثلة في الذات، نم لنا صفات العلم والقدرة والحياة كما لش، نم لنا أفعال كما لشا أفعال، مهـما اختلف الخلق عن الخالق في الكمال والنتص، إلاّ أن المماثلة كائنة وإن في شيء من ذات أو صفات أو أفعال؟! إنه هُراءٌ جارفة وهرطقة خارفة! . (1) نور الثقلين ₹: ال71 (ال الرضا

(r) (r) المصلدر السابق نفسه.
( ) ( ( ) المصلر السابق نفس.
(0) المصلر بإسناده إلى عبد الرحمن بن أي نجران قال: سالت أبا جعفر الثاني عن التوحد فقلت: أتومم ثييّآ؟ فقال: نعم غير معقول. .

حيث إن هذه مماثلة في التعبير، وأما المعبر عنه هنا وهناك ففي غاية
 ثنوي" المعننى: جسم وعرض وبدن وروح، فإنما التشببيه في المـعاني لا لا
 الذات، وإنما يُعنى: أنه ليس بمعدوم، نم لا نفهم من وجوده شئينّأ، وكذلك
 النفي المطلق، فلا تعني وجوده وصفاته فيما نفهم إلا أنه اضحارج عن الحدل الحدين حد التعطيل وحد التشبيهل .


تصرف الحالات (اسميع لا بأذن، بصير لا ببصر"()
الآيات التي تحمل صـفات إلهية تشابهها صفات خلقية تتجرد عما للخلق إلى ما يخص اللخالق كالسميع - البصير - على العرش استوى أم ماذ؟

وأما التي تحمل صفات إلهية خاصة فلا مئيل لها في التعبير من صفات الخلق، كالسرمدي - الأزلي - عليٌم قدير بكل شيء أم ماذا؟ وكذلك التي تحمل صفات خلقية لا تشابه الإلهية ولو في التعبير كالماشي - الراكض - الآكل - الشارب أم ماذا؟

 التوحيد حديث طويل يقول فيه العرش إلى الثرى من اللذرة إلى أكبر منها في برما وبحرما ولا ولا يشتبه مليه لغاتها نقا نقلنا مند

 مضارما ومنافعها وأثر سفادما وفراخها ونسلها فقلنا عند ذلك : إنه بصير لا كبصر خلقه.

إن الصفات من النوع الثاني والثالث لا تشابه فيها من الخالق للخلق

 الـمتوهـمـين، وقصر طرف الطارفين، وتـلاشـت أوصـاف الـواصفين، واضمدحلت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك أو الوقوع بالبلوغ إلى الى علوّك، فأنت الذي لا تتناهى ولم يقع عليك عيون بإشارة ولا عبارة، هيهات




آية نفي المثل تتوسط آية المقاليد وآيات الولاية في التكوين والتشريع، فالمماثلة المنفية لا تختص بالذات وصفات الذات، بل وصفات الفعل كلها من ولاية وحكم وخلق ورزق أم ماذا، فالمماثلة منفية عن صفات الفعل كما وصا عن الذات وصفات الذات و

والقلد هو الفتل فالمقلاد ألة الفتل وسببه، فالمقاليد هي وسائل وآلات الفتل والتطويق، من علم وقدرة وحكمة محيطة بالسماوات والأرض كأنها قلادة لعنق الكون لا تدعه يتلفت شماساً دون حراس واكتراس .





الفر تان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون

 ليس بسط الرزق وقدره بمحاولة زائدة أو ناقصة منا فحسب، ولا جزافاً دونما حكمة من اله، فرب محاول كثيراً لا يبسط في رزقه، ورب محاول
 المبسوط هو فوق قذره، ومن قدر عليه رزقه يُوتاه قدر سعيه، آو وأقل منه حين تقتضي الحكمة، فلا تسوية في الرزق مهما كان السعي سواء أو لا





 فمحاولة التسوية التامة وإزالة الطبقية المالية أم ماذا، إضافة إلى أنها خلاف العدل حيث الاستعدادات فالمساعي فالاستحقاقات ليسـت على سواء، إنها خلاف الإرادة والحكمة الإلهية فلا تكون!.





هذه الآية توحّد الدين الحق وتخمّس الشُرائع إليه، وفي الحق إنها تحقق حقائق عدة عديمة النظير أو قليلته في الذكر الحكيم.








 لهؤلاء الخمسة من الرسل اللذين دارت عليهم الرحى وكما في آية الميئاق:


"امنكمه منا كافة المكلفين طوال تاريخ الرسالات لا الأمة الإسلامية إذ ليست لها إلا شرحة
واحدة مي الإسلام .

سورة المائدة، الآية: £A .
إن الدنيا دار بلاء وابتلاء والدين ابتلاء، واختا



 والرسالة لهذا اللدين الواحد واحدة وأنتم أمة واحدة مهما اختلفت الشرانع الثى مذا الدين الواحد .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشورى، الآية: Yا }
\end{align*}
$$



وقد سبقت إلى هذه الوحدة الجذرية الإشارة في مطلع السورة: كَكْنَلكَ
 وحدة المصحدر والصادر ووحدة المنهج والناهـج والاتجاه في اللدين كل

اللدين، وهنا يفصل ما أجمله من قبل.
 الخمس مئل بعض مصلراً، وكذلك صادراً، في الجذور وكثير من الفروع، فالشرعة الإسلامية هي شرعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مهما اختلفت في ظواهر طقوس أم ماذا؟. حقيقة الأصل الواحد والنشأة الضاربة في أعماق
 وكما آن الكل لهم شرانع من دين واحد، إذاً ففيم يتقاتل ويتضاربب أتباع كل شرعة مـ الأخرى أو ومع شركائها في نفس السُرعة، ولـماذا لا يتضامٌ الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التي تحملها رسالة واحدة إلى إله واحد، وأخيرأ لماذا لا يجتمع الكل تحت الراية المـحمدية التي تشمل الدين كله والشرائع كلها؟ وهي هي الراية التي قدم لها ولرفعها الأربعة الأوّلون؟!.



(٪) راجع ج YY من الفرقان تجد تفسير آية أولي العزم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) مورة الاحزاب، الآيتاذ: V، A. } \\
& \text { (Y) سورة الآحقان، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$


 . ${ }^{(1)}$
إن الشرعة هي الطريقة الواضحة البينة حيث توصل متشرعها إلى غايته القصوى وهي دين الشه وأمره، أمره والائتمار به، وكما الدين هو لشَ ومن الشا
 في شرعة واحدة ينحو منحى هذه الشُرعة، كذلك الاختلاف بين شرعة
 الصور ضرورة أو ابتلاء: فالجذور واحدة هي الطاعة لأمر اله.
 وهم شُرذمة قليلة من المكلفين طوال الزمن! وليست الشرعة منهـم إلى

 فوارد - كقضية حقيقية - مورد العالمين أجمعين، ضارِانِآ إلى أعماق الزمان والمكان أياً كان منذ بزوغه إلى يوم الدين



 الأمم بما أن شرعتهم برسولهم أشرف من سواها وسواه
 نُوعًا أن وحي الشرعة إلى نوح كان وحياً غائباً عنه؟ فكيف إذاً هو نبيًّا.

إن الغيبة هنا غير الغيبة هناك، ففي وْشَّعَعَ لَكُمِ غيبة الوحي حقيقة إذ

 الآخرين، وعلوّه لهم دونه، كأنه من غائب الوحي، كا كما كا كا وأن سائر الوحي
 حيث الكل أنبياء عظام عليهم دارت الرحى.

هنا نستوحي من مئلث التعبير : (اما وصى - والذي أوحينا إليك - وما
 أعلاها وأولاها أدناها(ا) وآخرها أوسطها

في سائر القرآن حيث يذكر الوحي إلى أصحابه الـخصوص إنما يؤتى بصيغة الوحي حيث المقصود أهله دون درجاته بالقياس إلى بعض :



 لأن المقام مقام استعراض أهل الوحي إلى أصحابه لا التفاضل فيه .
(1) تمتاز مينة التعير عن الوحي الـى محمد (1)

r r - r
苗 -



 (Y)

وأما آية الشرعة حيث تبين الشرائع الخمس إلى أولي العزم الخمسة فهي


عن سائر الوحي إلى الأربعة الآخرين بالوصية.
فالوصية هي التقدم إلى الغير بما يعمل مقترناً بوعظ، وهي لم تستعمل في سائر القرآن في الوحي اللهم إلاّا بدائياً كما أوحي إلى المسيح في المهد صبياً :

 كانت وحياً قبل الرسالة، وعلّها كما آوحي إلى أم موسى أم ماذا؟ .
 وهو في أعلى القمم - وبين الوحي إلى سائر أولي العزم من الرسل،


 هذين أيضاً كما بينهما وبين الأول.



 الشرعة الحاضرة، لا متابعة الغابرة تعوُداً عليها أو تعصباً عنصرياً آم ماذا؟
 الحاضرة، فالتصلّب على الغابرة عصيان للأمر وتضييع للدين.

فالتفرق في الدين : إلى هود ونصارى ومسلمين راحة للمشركين، حيث يروننا أمثالهم في تفرق الدين، متضـادين متفرقين أيادي سبأ كما هـم،

 يتفرقون! أم هم عامة المكلفين؟ فإقامتهم للدين أن يقيموه في شرعته، أن يتبع الكلل في كل دور شرعته الواحدة، فالترسب على شرعة سابقة نكراناً للاحقة تضييع للدين الأمر والطاعة، فإنهما الآن في الشرعة الحاضيرة دون

 هي الاجتماع على شرعة حاضرة للدين دون اختلاف.

فليس إقامة اللدن في إقامة أصوله، والفروع متشجرة، حيث الدين يعم الأصول والفروع، فعلى المكلفين عامة أن يقيموا الدين كله في الشرعة الحاضرة: أن يتضامٌ الجميع تحت راية واحدة: نوح نم إبراهيم نم موسى نم عيسى تم محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ولا يتفرقوا في الدين، حيث التفرق في الشرائع تفرق في الدين الطاعة إلى المعصبي.
 الموحد بين صفوف المكلفين، سواء أكانوا مشركين وتنيين أم كتابيين
 - (Y) شِيَعِّ

كبر على المشركين الأولين أن ينزل عليك القرآن ولا ينزل على رجل
سورة الروم، الآيتان: الآية: آ، 19، .ry.

من القريتين عظيم! كبر عليهم أن ينتهي سلطان الشرك المفرّق إلى سلطان
 كبر عليهم القول: إن آباءهم ماتوا على ضلالة الجاهلية فأخذتهم العزة
بالإثم!

تم كبر على المشركين الآخرين، على المتعصبين المتعنتين من أمل
 السلطات الإسرائيلية العنصرية، والسلطات المسيحية القومية أم ماذا .

 وليفتح الطريق الأخيرة والشرعة الأبدية إلى اللدين المتين، ويهدي به اله من





 واحدة، والشارع لا يرتضي في كل دور من الخمس إلّا شرعة واحدة . فما تفرق اللنين أوتوا شرعة من الدين إلّا بغياً بينهم، اللّهم إلا القاصرين

(1) سورة الينة، الآلية: ع.

(1) يَنْعَوَنَ

إن التـفرق في الدين شـركُ وتمـزّق من سنة الـمشركين، والواجب الججماهيري لعامة المكلفين إقامة الوجه للدين فطرة وشرعة وُفَّآِقْ وَجْهَكَ




إن دين الفطرة ودين الوحي الشُرعة متجاوبان في تلاؤم تامٌّ، فالتحزب في شرعة اللدين تخلُّف عن دين الفطرة ودين الله : دين التكوين ودين التدوين
 وإذا كان التنفوق في شرائع الـدين شـركاً رغـم تفرقها في قسـم مـن طقوسها، فليكن التفرق في شرعة واحدة، تشجراً في مذهبيات وتشان الجراً اًّ فيها



فهنالك تفرق عن دين الله شركاً أو إلحاداً في الله، نم تفرق في دين الها



(r) سورة آل عمران، الآية: 1•

سورة آل عمران، الآية: 1 الآ
(1) سورة الانعام، الآية: 109 .
(Y) سورة الروم، الآيات: •ب-r- (Y.

إن للدين حملة أولين ومتحملين آخرين، وفي الأكثرية الساحقة يختلف تفرق الآخرين عن الأولين، فالدحملة الأولون - في الأكثر - لا يختلفون
 في شرعة أخرى، حسداً بينهم وظلماً للحقيقة ولأنفسهم، حيث تفرقوا أيادي مبأ تحت تأثيرات الأهواء والشهوات.

 وفيمـا أهلك قرونـا ليس لـمجرد الاختـلاف، وإنمـا للتطرف في الكَّرَّف والتخلّف عن شرعة الله لـحّ لا يتحمله المجتمع . هم أولاء حملة أوّلون عليهم ما عليهم ولهم ما لهمه، ولكنما المتحملون
 أولئك اختلفوا على علم ويقين بغياً بينهم، نم الذين ورئوا الكتاب اختلفوا على شكِ مريب، ولا يصدق هذا الفرق بين الأولين والوارئين إلّا في كتابات الوحي قبل القرآن، حيث حرفها الأولون على علم، فتفرق فيها

الوارنون على شك مريب، وهو المسنود إلى ما يعتبر كحجة(†) فالتفرق الحاصل عن شُكِ مريب أهون ضـلالاً من التفرق عن شكِ غـِ غير

 المجتهدين إذا كان عن اجتهاد صصحيح يتنى الكتاب أصلاً والسنة فرعاً، هذا
(1) سورة البقرة، الآية: ry.

 إلى حجة مشككة، كثك المتجادل العارف بالحق مثل الأولين.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون
التفرق ليس محظوراً ولا يفرّق حيث الكل يستنطون أحكام اله من كتاب اله وسنة رسول الشا لهم أن يتباغضوا، وإنما عليهم التشاور لكي ينقصوا من الخلافات نمات ير يرج من سوامـم إلى الأكثر بعد التشـاور، كمرجعية واحدة هي الأكثرية بين المتشاورين

وآية التفرق إنما تندّد بالتفرق بعلما جاءهم العلم بغياً بينهمه، نم الذين ورنوهم فهم في شك مريب، وأما العلماء الربانيون المسلـمون فهم لا يجتهلدون على شك مريب ولا تخلفاً عن علم بغياً بينهم، وإن كان بين من يجتهد مقصّرون حيث لا يستندون كما يجب إلى كتاب اله، وفيما تعودوا على ترك الكتاب اعتماداً على الأقوال والروايات فأصبحوا قاصرين في الرجوع إلى كتاب الله فهـم أيضاً مقصرون في قصورهـم تشملهم على أقل



وإن العقيدة هي الصخرة الصمّاء الصلبة التي يقف عليها صاحبها، فلا مأخذ لها إلاّا قاطع البرهان دون شك مريب أو غير مريب، ولا يزعزعها أقاويل الأولين أم من ذا من القائلين.

المسلمون الذين يعيشون الوحي الأخير : القرآن العظيم، أولثك هـم دوماً من الحملة الأولين، إذ لا تحرّف في القرآن ولا في الو حرف أو أو نقطة أو إعراب أم ماذا، فقد جاءهم علم خالص وحجة بينة كافية شافية لا تدع لهم مجالآ لشك مريب أم غير مريب، ولا لأي تفرق فيما الحجة من الكتاب قاطعة لا ريب فيها، ولو أنهم تبنّوا القرآن كأهل أصيل لزال الال الكثير من


 آية يتيمة عديمة النظير تأمر صاحب هذه الرسالة السامية إلى الدعوة والاستقامة كما أُمر، وإلى عشرة كاملة من منامي وأوامر هامكامة تتبناها الرسا الرسالة

 ، ....

وقد تشبهها آية أخرى في أصل الاستقامة إضافة إلى من تاب معه وترى الئراً للبعض من هذه العشرة قضية الشركة كما أضيفت أمور أخرى لنفس القضية:






 وشرعتك مي الدين كله، وهي كل شرعة من الدين قبلك، وإنها شرعة القرآن


 دون لفتة إلى الأهواء المصطرعة حولك وحول دعوتك الموحدة إلعلاناً بجديد الإيمان بقديم الدين المتين الذي شرعه الله للنبيين أجمعين. ولأنك النبيون أجمع حيث تجمع كافة النبوات، وأن هذه أمتهم أمة


هنالك دعوة تجمع دعوات الرسالات كلها، فاستقامة في هذه اللدعوة تجمع الاستقامات كلها، كما أن نبوتك تجمع النبوات كلها كالها وشرعتك هي

الدين كلّه، وهي الشرائع كلّها!
中重








هنا يمنع شرعته عن كيان الشرك أن يقول: أنا على شرعتي وأنتم على شرائعكم إبقاء على التحزبات المذهبية - لا! وإنما هذه الدعوة دعوة إلى توحيد الأمم أن يتضاموا تحت راية واحدة.

居 وعَرَج، طلباً من ربك أن يقيمك كما أمر، ومن الأمم أن يستقيموا كما أمر،


 اللدعوة والداعية والمدعوة، إنها كيانها وقوامها، دون أن يحرفها حارف أو

(8) ....



 قليلاً، نم الرسول محمد
 الرسالة الموحّدة وقد حقق كما حمّل في دعوته الصـارمة، وعلى الذين معه حمل هذه الرسالة حتى يحققوها كما وسوف تتحقق في الدولة المباركة المهدوية عليه آلاف التحية والسلام.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: } 100  \tag{1}\\
& \text { سورة الروم، الآية: بع . } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { مورة فصلت، الآيات: ، هr-rr. } \tag{£}
\end{align*}
$$

ولقد كانت هذه الرسالة الجمة الهامة حملاٌ عليه ثقيلاً لحد اقالل:

 ذلك يا رسول اله يذكر ومن تاب معك وإنما \$هِ هود، ولن تطيق الأمة الإسلامية تحقيق الاستقا إلّا على حدها، لأنها الخخروج من كافة المعهودات، والقيام بين يدي الحق الات الحا على حقيقة الصدق المطلق لتحقيق كافة الرسالات ولُّبها في العالمين الدخول في أمر اله - لا سيما إذا كانت الرسالة العليا - هو طبعاً صعب، ولكنما الاستقامة فيه أصعب فإنه التمكن في المأمور به لحد يصبح المأمور راسخاً فيما أُمِر به غير محتمل الزوال ولا الخمول، الا وعبا وحتى يصبح
 أشق على رسول اله





 الخاصة به

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير روح اليان للحقي ج } 1 \text { ص ص YQ9. } \\
& \text { (r) تفسير بيان السعادة ج Y } \\
& \text { (o) سورة الأنعام، الآية: } 07 .
\end{aligned}
$$

 (r)
 وإنما في التطبيق، حيث الكتاب الأخير يحتل دور التطبيق فلا يبقى بما أنزل


 يَتَّفِذُوأ بَيْنَ نَلِكَ سَبِلَا



فالرسول يؤمن هكذا إيمان، ويأمر الأمم أن يؤمنوا هكذا إيمان: وَّأمَّ





 0

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: 1£0. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآيات: 10-101-10. }  \tag{r}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: YAO. }  \tag{£}\\
& \text { سورة البقرة، الآيات: IYA-IYฯ }
\end{align*}
$$

أمرت لأجعلكم عِدل بعض في هذه اللدعوة الموحدة، كأسنان مشط على سواء، دونما ترجيح لجماعة على آخرين، وكذلك أن أعدل بينكم بـحكم

عدل.

 من دعوة عادلة عاقلة لا تتبنى عنصرية أو قومية أو طائفية أو إقليمية أم ماذا الوا ،

إنها تسوية بين كتب اله إيمانآ، وتسوية بين عباد الهه دعوة إلى هذا
الإيمان.
 هي إعلام عام بربوبية واحدة فعبودية واحدة، فنحن كلنا كعبيد سواء في هذه




فردية التبعة:
 طالح أعمالكم، وكما لا تنفعكم أو تضركم أعمالنا، فليست هذه الدعوة



إنها ليست دعوة استئمارية لصـالح هذه الشُرعة الأخيرة أو رسولها
(1) سورة البقرة، الآية: 1 (1) .
(Y)
(r) سورة القصص، الآية: 00.


 ^ وهذه كلها حجج إلهية على هؤلاء الانعزاليين!

أقول: إنها قد تعني بعد هذه الحجيج الـموحّدة للدين، التي سلفت،

 نتفرق أيادي سبأ إلى مسلمين وهود ونصارى، فقد استجيبت الحجة الموحدة


 المفرقة فليست اللهم إلّا داحضة! أم ولا حجة بيننا وبينكم تثبت رجاحة شرعة على شرعة حيث الكل شرائع اله من دين واحد لها ألم ولا ولا خصـوم


الوحدة الدينية دعاة التفرقة.

- 9



$$
\begin{aligned}
& \text { MA، rV (1) سورة التكريو، الآيتاذ (1) }
\end{aligned}
$$

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

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


 كما جمع بيننا وبينكم هنا ليوم الفرق والتعاون، جمـعاً في دينه وشرعته، وسوف يفتح بينا فيما كنا فيه مختلفين وهو الفتاح العليم. " 1 -
 واحد ففيمَ إذاً نتباغض ونتعارض؟


الحجة هي الدليل القاصد لإثبات أمر أو إبطاله، والمحاجة هي تبادل الحجة وتضاربها، فقد تكون حقآ بالتي هي أحسن عن علم وحلم، أو تكون


والـمحاجة في اله قد تكون في كونه أو توحيله وكيانه، أو وحيه




(1) سورة التغابن، الآية: 9 .
(Y) (Y)
(r)

(0) سورة آل حمران، الآية: •Y.
 الأخيرة، واعتبرت الاستجابة الصادقة له حجة قاطعة لا مرد لها ولا حاجة معها إلى حجة أخرى، لا مثبتة حيث ثبتت بالاستجابة، ولا نافية فإنها عند ربهم داحضة.
وترى أن استجابة جماعة لشرعة هي برهانٌ أنها إلهية؟ فلتكن كل شرعة
 كانت في الشرعة الأخيرة فلا محاجة - إذاً - إلّا وهي داحضة؟؟! الا
 الثابتة ولا متماسكة، الواطئ اللي تضعف قلدمه فيزلق عن مستوى الأرض ولا يستمر على الوطءء وداحضة بمعنى مدحوضة بنفسها أنها تدحض نفسها بنفسها لضعف سنادها ووهاء عمادها، فهي هي المبطلة لنفسها من غير مبطل غيرها، لظهور أعلام الكذبب فيها وقيام شواهد التهافت عليها، وإلنا وإنما أطلق
 وتسميته لها بذلك في حال النزاع والمناقلة حيث الـث يوردها موردها مورد الحجة، ويسلكها طريقها ويقيمها مقامها .
$\qquad$
من حجج اليهود والنصارى أن التوراة أو الإنجيل متفق عليه بينهم وبين
 دوننا حيث الاستجابة للتوراة والإنجيل تجمعنا دون القرآن. فيقال لهم: إن هـه الحجة داحضة: باطلة زائلة في ميزان الحق لا
 الكتابين؟ ألأننا كلنا نؤمن بإله واحد، فاستها بآيات صدقه وبينات رسوله تحملنا على تصديقه، فعليكم كذلك تصديق

القرآن لاستجابتنا له بآيات كمئلها أو هي أحرى وأهدى سبيلاء، إذا فحجتهم
داحضة!
ا'م لأن القرآن المستجاب لنا بيينات صدقه القاطعة يحملنا على تصديق الكتابين دون حجة أخرى، حيث الحجة المصدقة لهما ليست فيهما، فإنها منفصلة عنها وهي معجزات موسى وعيسى حيث تحمل من شاهدها بتصليق كتابيهما، إذاً فاستجابة حجة القرآن هي التي تحملنا على تصديق الكتابين فكيف تنقلب حجة علينا تتطلب حجة أخرى بعد المتفق عليها ولا حجة لنا إلّا هيه، إذاً فحجتهم داحضة.
تم القرآن لا يحملنا إلّا على تصديق الكتابين المبشرين به وبنييّة : الَلِّْينَ





 إذاً فلا نشارككم في تصديق الكتابين دون شروط، إنما نصدق الذي

تم الذي يستندون إليه في استجابتهم لتوراة أو إنجيل ليس إلّا معجزات من الرسولين شهـدها من حضرها دونهمّ، وإنما استجابوهم دون حجة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأهران، الآيتان: 101، 10V } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

سورة الشورى، الآيات: 9-17
حاضهرة، وإنما لحسن الظن بأسلافهمه، والكتابان محرفان لا حجة فيهما
 المسلمون يستجيبون دعوة القرآن لأنه معجزة بنفسه وهو أوضح برهان لرسالة























 ترى أليس الككتاب هو الميزان فكيف يردف به الـميزان؟أم هو ميزان ثان(1)

 فهنالك ميزان هو القرآن، أصلاً يرجع إليه كل ميزانِ حتى نبوَّة نبي القرآن، تم ميزان فيه وفي السنة المحمدية يعرف بهما معارف القرآن آن، ومن تم ميزان متصل به كياناً منفصل عنه كونآ للتعرف إلى القرآن وتطبيقه وتأسيس دولته: هو نبي القرآن ومن قبلُ ميزان الفطرة والعقل والعلم يعرف بها وحي القرآن وأهل وانل بيت القرآن" (0) وميزان العدل والقسط حيث يكرّسهما القرآن، ويكرّسان لتطبيق
 الأعمال وكَتَاب الأعمال وقلب محمد


$$
\begin{align*}
& \text { راجع ج YV الفرقاذ حول آية الميزان. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الحليد، الآية: YO } \tag{r}
\end{align*}
$$



 متصلة كياناً بالقرآن مهما كانت منفصلة كوناً عن القرآن، حيث القرآن هو الأصل في الميزان نم الفروع هي سائر الميزان.

وقد يعني الكتاب هنا جنس الكتاب قرآناً وما قبله من كتاب، فمن الميزان إذاً المعجزات التي تثبت وحي الكتاب كمـا سوى القرآن، وأما القرآن فهو اُمَ المعجزات كما هو أم الكتاب.

و وإِّآتَقِّه هنا تبيّن موقف الكتاب أنه يصاحب الحق، وأن نزوله بسبب
 حق مطلق مطبق مههما كان الحق في كل كتاب قبله لردح من الزمن غير مطلق .
.


 بيانٌ لحالة الشُك في أنها متى؟ أقريب أم بعيدّ؟ نم ضلعل" فيها وفيما هنا


 قريباً في واقعها كقربها في ميزان الفطرة والعقل والعلم والعدل لزمن بعيد أم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنبياء، الآية: VV. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأحزاب، الآية: الا }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: } 01 \text { الآلا }  \tag{r}\\
& \text { سورة المعارج، الآيتان: Y، V. } \tag{६}
\end{align*}
$$

قريب وكل آت قريب. "العل وعسى" منا وهنالك لا تعني ترجّي الش، وإنما

 لكوم الدين

ترى ما مو المأخذ هنا في قرب الساعة حيث الوسط هو زمن نبي
 كائن! أم بداية خلقة المكلفين من النسل الأخير جناً أو إنساناً أو آياً كان فإنه موضوع هذا البيان؟ ولا يخصهم يوم الجمع مهما خصهم هذا البيان! أم هم المكلفون أجمع بمن فيهم هذا النسل الأخير؟ وقد يقربنا أن الخطاب موجه
 المكلفين، إذ لا نعلمها - وإن على وجه التقريب - حتى تفيدنا أن الـا الساعة قريب، فلتكن الساعة أقرب إلى نبي الساعة منه إلى بداية النسل الأخير من الإنس، حيث الجن موقفه كمن سلف من أنسال لا يُدرى متى خلقوا



يستعجلون بها حيث لا تحس قلوبهم هو لها فلا يحومون حولها إلا



 موضعاً تعني القيامة. سورة الحجّ، الآية: EV.

المـختلطة بخوف حيث بحب المشفِق المشفَق عليه ويخاف ما يلحقه تقصيراً منه لا من المشفق عليه، إذاً فهم لا يستعجلونها بل قد يستأجلونها ليتهيؤوا






 أربعة من الإشفاق تشارك فيها العناية والخوف.

تم المستعجلون بها يمارون فيها، ظلمات بعضهـا فوق بعض في

 متعنتين، وبعيد عن الفطرة والعقل والعلم والعدل، فلا يماري في الساعة إلاّلا من غرب عقله، وحجبت فطرته، وبرزت شقوته.

فالضهلال القريب هو الضـلال القاصر حيث يرجى بوصول البينة زواله، والضـلال البعيد هو المقصر بعد تمام الحجة فلا يرجى إذاً زوالها المماراة هي الجدال في الحق كأنه باطل فيه مرية، ولكي بستأمل فلا تبقى

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الطور، الآية: Yو }  \tag{1}\\
& \text { سورة الشورى، الآلية: YY، }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الكهف، الآية: عQع }  \tag{r}\\
& \text { VY :سورة الأحزاب، الآية الآلا }  \tag{६}\\
& \text { rV :سورة المعارج، الآية الآي } \tag{0}
\end{align*}
$$

 اللطيف هو صاحب اللطف الدقيق الذي لا يعزب عن علمه وقلرته وحيطته شيء والله لطيف في ذاته حيث لا تدركه الأبصـار، ولطيف بعباد حيث يدرك الأبصار، ولأن اللطيف بعباده عليم بهم خبير لم يوصف اللا للطيف

 الحاجة والمصلحة فيلطف قد لا يكون قوياً على مرامه عزيزاً، ولكنه هو

 لمزيد اللطف والقوة والعزة، ولا من قدر عليه رزقه لنقصان هنا أو هناك،
 الأمر الإمامة(r) والمادي منه كسائر النعم غير الروحية. وترى ما هي الرباط بين آية اللطف وما قبلها من آية الساعة وما بعدها من حرث الدنيا والآخرة؟. هي أن الساعة الحساب الجزاء هي قضية اللطف القوة العزة، وكذلك إيتاء حرث الدنيا لمن يريدها، وزيادة الحرث لمن يريد الأخرى :

 تشبيه عجيب وتمثيل مصيب، فحرث الآخرة والدنيا هو كدح الكادح

 سورة يوسف، الآية: AY
المصلر السابق نفسه رقم (1) (1)
للاطلاع ملى تفصيل البحث راجع آية العاجلة في الإسراء.

كثواب الآجلة وحطام العاجلة، حيث الحارث المزدرع إنما يتوقع عاقبة حرث4 فيجني تمار غراسه ويفوز بعوائد ازدراعه. إن الدنيا بما يُسعى فيها مزرعة قد تُعنى لها نفسها أو تُعنى للآخرة



 حرث الآخرة يزد الله له في حرثه ولا يحرمه دنياه كما يصلح لآلخرته، ومن
 الآخرة من نصيب.

فانظر إلى طلاب حرث الآخرة والأولى تكشف عن الحماقة الكبرى في
 من حرث الدنيا وفق المقدّر له في حكمة اللّ تم يبقى حرث اللآخرة خالصـا








من طلاب حرث الدنيا نجد أغنياء وفقراء، ومن طلاب حرث الآخرة نجد فقراء وأغنياء، وأين فقراء من فقراء وأغنياء من أغنياء، فكل ذلك محسوب حسب أسباب الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات الخاصة، وإن كان الأغنياء في طلاب الدنيا أكثر من طلاب الآخرة، وترى كم عمق هذا الحمق اللي يحصر الهم في إرادة حرث الدنيا ويحسره عن
إرادة حرث الآخرة؟

إن الزيادة في حرث الآخرة مزيد رحمة من اله لطلابها في تقواهـم والتسوية أو النقيصة في حرث الدنيا كذلك مزيد رحمة على العباد ؤوَلَّ بَّبَط


نم وإرادة حرث الدنيا قد تكون بعمل الآخرة فهي أرداً وأنكى وآضل سبيلاً: فامن أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ومر الـا أراد به خير الآخرة أعطاه اله خير الدنيا والآخرة|"(ا) وإن المال الان والبينين حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد يجمعهما الها لأقوام فاحذروا
 ولا سمعة||(r) ولامن كانت نيته الدنيا فرق اله عليه أمره وجعل الفقر بين عينيه

 الأمة بالسنا والرفعة والنصر والتمكين في الأرض ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فمن عمل منهـم عمـل الآخرة للدنيا لـم يكن لـ فـ في الآخخرة من
سورة الشورى، الآية: rv.
. نور الثقلين \&: 079 - 0 -



نصيب||(1) قال تعالى : (ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا هـدرك غنيّ وأسد فقرك , بإلا تفعل ملأت صدرك شغغلاً ولم أسد فقرك|(1)
 إني أسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إتم ورجوت رحمتك والفوز بالجنة والنجاة من النار|(r)



إنما الدين كله لها، والشـارع من الدين كله هو الهه، لا شريك له لا في اللدين ولا في شرع الدين، وإنما المرسلون حملة دين الله وشرائعه، ومبلغو شرعة اله ومؤسسو دولته تطبيقاً لها وذوداً عن ساحتها وسماحتها الـا

ترى ما هو موقف (أم" هـنا وهي لعطف الإعراضه؟ . . المعطوف عليه مما يلي: أليسوا هـم بـحاجة إلى شرعة من دين اله إذ لا يعبدون الش وإنما أوتانهم وطواغيتهم؟ أم هم شرعوا لأنفسهم من الذّين ما


الدر المتور 1 : ه - أخرج أحمد والحاكم وصحهه وابن مردويد وابن حباذ من أبي بن كعب
الن رسول الشا
المصلر - أخرج الحاكم وصشحه والييفي ني شعب الإيمان من أبي مريرة قال : تلا رسول
اله اله

 اثتتين وصشرين آيّة من حم صسق بكى نم تال : اللهم . . . أقول : مذه الآية حسب ما ما مندنا مي العشرين ولعله الكانية والعشرين.

يأذن به الش؟ وشركاؤهم هم الذين اتخذوهم شركاء شه فهم إذاً شركاؤهم لا شركاء اله.

ليس من المعقول أن الدين الطاعة لهَ، تم يشرع من دينه مَن سواه دون
 فشركاؤهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الها

فاله وحده هو الشارع لعباده من دينه وطاعته، فإنه مبدئهم ومبدعهم والكون كله، يدبره بالنواميس التكوينية والتشريعية سواء، وليست الحياة البشرية إلّا ترساً صغيراً في عجلة هذا الكون الشاسع الواسع، فليتحكمها
 في هـديه، فكيف يشرع من دين اله من سوى الله، أوِلاية على الشه؟ وهو الولي الحميد! أم حيطة على النواميس ومتطلبات الحياة؟ ولا يحيطون بأنفسهم علماً! أم ماذا .

مع وضوح هذه الحقيقة لحد البداهة فمن الحماقة والبلاهة المحاولات الطائلة لسنّ القوانين لإدارة شؤون الأفراد والجـماعات حتى من أعقل العقلاء وأعدل العدول، وحتى المرسلين، فما هم بمشرعين من الدين، إنما
 أو صغيرة.

وليس لـمن يستنبط إلّا استنباط التشريعات الجزئية المتجلددة مـع حاجيات الحياة، على ضوء القرآن والسنة الرسالية والرسولية، دون سنٌ لأي صغيرة أو كبيرة من عند أنفسهم، وإنما استنباط واجتهاد لأهله على شروطه. مكذا تدخّل عارم في شرعة اله مـما لم يأذن به اله يحق له القضـاء
 إلى الساعة، دون تعجيل قبل الساعة.



كلمة الفصل تـحمل ميقات يوم الفصـل، والإمهال والتالتأجيل ليوم الفصل، كما تحمله آيات الإمهال والتأجيل إلى يوم الفصل، حيث يقضي بينهم ويفصل ففريق في الجنة وفريق في السعير وُوَإِنَّ الْظَّلِلِيِنَ لَلْمَ عَذَابُ
 باله: أن شرع لهم شركاءهم من الدين ما لم يأذن به الله .


: (
ترى الظالمين وجلين ما كسبوا على عناية علّهم ينجون وهو واقع بهمّ،

 لحقائقها التي تبرز يومها ولا يظلمون نقيراً، حيث ينقلب عذاباً لا مخلص منه ولا محيد.

هؤلاء الظالـمون المششفقون مـما كسبوا، ومن نـم مؤمنون مشفقون



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الصافات، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الدخان، الآلية: •ع (Y) } \\
& \text { (r) سورة المرسلات، الآية: }
\end{aligned}
$$

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





 (8) ${ }^{(8)}$

وترى أن نواب الجنات بروضاتها ليس عن استحقاق فلا يجب على الشا
 الصالحات لا يرجعان بفائدة إلى الها إلاّ إلى العاملين فلا اسلا استحقاق لألا
 الصالحات الجنة، نقد فرض على نفسه الفضـل، حيث لا أهـل الفضـل واجب عليه ولا كيره، نهو فضل على نضل.

 بشارة عظمى بعطية كبرى لعباد اله المؤمنين الصالحين، أترى آليا الرسول ( في أولاها وعقباها، أيسألهم عله أجرأ؟. .
هِ

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الأنيياء، الآية: Y (Y) } \\
& \text { سورة الزخرف، الآية: WI }  \tag{Y}\\
& \text { سورة فصلت، الآية: M. }  \tag{r}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: lır الا }  \tag{£}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: اY ا } \tag{0}
\end{align*}
$$

رسله ألا يسألوا المرسل إليهـم أجراً، ولا جزاءً ولا شكوراً، لا مادياً ولا



وهكذا نسـمع الرسل منذ نوح يواجهون الأمم بأمر الله بالقول: \%وَوَّا




 (8) (8)







آيات ثنات تنفي عنه وثلاث أخرى تعالج موقف المودة في القربى أنها ليست في الحقق أجراً

$$
\begin{align*}
& \text {. سورة ص، الآيات: (V) }  \tag{Y}\\
& \text { (^) }  \tag{r}\\
& \text { سورة يوسف، الآية: ع•1 }  \tag{4}\\
& \text { سورة الشعراه، الآية: 1.9. }  \tag{1}\\
& \text { سورة يس، الآية: Yا } \\
& \text { EV : عورة سبأ، الآية الان }  \tag{£}\\
& \text { سورة الفرقان، الآية: ov. } \tag{0}
\end{align*}
$$

وإنما (اهو لكم") وسبيل إلى ربكم، ودخول إلى مدينة علم الرسول من أبوابها المقررة لكم .

إذاً فلتكن الـمودة في القربى لصالحهـم كمسلمين، وسبيلاً إلى رب العالمين، فلتكن مودة في أبواب مدينة علم الرسول، واستمرارية لرسالة الرسول، لا مودة في آقربائه بسبب القربب سببياً أو نسبياً أم مـاذا من القرابات التي لا يحسب لها حساب في ميزان اله.

ومن المعلوم دون ريب أن وجهة الخططاب مـم المؤمنون المبشُر لهم بروضات الجنات حيث آمنوا وعملوا الصـالحات، دون الظالمين المشفقين مما كسبوا، إذ الناكرون لأصل الرسالة لا يعقل طلب الأجر منهم جزاء لهذه
 الأجر مودتهم له

تم هل من المعقول سؤال الرسول
 حتى يطلب وُدّه نفسه لقرابته! أم ماذا من تأويلات عليلة.
إن القربى هنا كما تقول آياتها ليست إلّا القربى التي تقربهم المودة فيهم

 المححمدية اعلي وفاطمة والحسن والحسين") تنزيلا"(1) والتسعة المعصومون

اللر المنور 7 ا 7 - أخرج ابن المننر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق سعيد



 والمالكي في كتاب الفصول المهمة عنه وصاحب المناقب الفانيرة ني المترة الطامرة بسنـده=

من ولد الحسين" تأويلاّ، وكما أخرجه زهاء اثنين وخمسين من فطاحل . .
= وني إحقاق الحق ج ع1: 1.7 - أخرج مثله جماعة من أملام القوم منهم العلامة ابن

 أبو عبد الش الشيرازي . . وحدثنيه أبو حازم الحانظ من أحل سماهي . . . واخبرنا البا البو نصر




 وفي المصدر عن العلامة الحسكاني في شوامد التنزيل ج با

 النبي







 حن ابن مباس منه هِ كتاب المناقب بسنده عن الحكم بن طهير عن السدي مثله، أخرجه كله في علي وفاطـي

 والانمة وكما أخرج في البرماذ ونور الثقلين أحاديث متواترة في مذا المين المنى فراجيا
 دمشق قام رجل من أمل الشام فقال : الحمد للُّ اللني قتلكم واستأصلكم نقال له علي بن=
=

 التعالبي بسند متصل عن أبي الديلم مثله. وينقل الآلوسي في تفسيره روح المعاني ج الثانعي تاكلاً: والنا أتول قول الثافني الثـاني العي:
 سحرآ إذا فاض الحجبج الى منى




















 جعل اله قبره مزار مالانكة الرحمة، ألا ومن مات ملى حب آل محمد مات على الـسنة =

إخواننا(1) وكثير من أصحابنا عن رسول اله
= اله، الا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً، إلا ومن مات على بغض آلك محمد لم يشم رانحة الجنة
أقول: نم يعلق الفخر الرازي على مذا الحديت قوله : اولا شك أن فاطمة وملياً والحسن






 الطالب بسندين والييضاوي في تفسيره والطبري في ذيخائر العقيى بسندين والني والحمويني وصاحب المناقب الفاخرة والنيسابوري في تفسيره وابي حيان في البحر المياني



 أسانيد والخطيب الثرييني في الـبراج المنير والبركري في الأربعين والمير محمد صالي المي
 روضة الشهناء وني الموامب والشبراوي في الإتياني الراغين من (Y) والشبوكاني في فتح القدير (7) والآلوسي في روح المعاني (£) وارئي
 ألبي حاتم في التفسير والحاكم في المناقب والنيسابوري في الوسيط والئن وابين جرير في جايم

 القول الفصل (IV) والخوارزمي في المقتل والطبري في ذخالثر العقيى مؤلاء الفطاحل المل رووا .




وهم الثقل الثاني : عترته، وهم خلفاؤه في أمته، كما تواترت بذلك الروايات من طريق الفريقين، مهما يهرف الهارفون ويخرف الخارفون في اختلاق روايات تناقضها أو تأويلات، حيث القرآن هو الميزان لا سواه، وهنا وأَلْوَوَّةً
 تتمكن المودة فيهم كسبل اللى اله، لا مودتهم والمودة لهم لكي يتخلوا أصولاً
=






 تسري في أرجح المطالب oV والبدخشي في مفتاح النجا
 محمد £ و والنباني في الشرف المؤيد VY وني الالنوار المحمدية








 والطبراني في المعجم الكيير وابن أبي حاتم في تغسيره والحاكم في المنا الوسيط وأبو نعيم في حلية الالولياه والزرندي في نظم درر السمطين وابي حنبل في المناقب والحقاني في فلك النجاة والطبري في جامع الليان وحبد الكافي الحسني في السيف المسلول الميل 9 والحداد في التول الفصل.

وأهدافآ، لا! وإنمـا هـم السبل إلى اله والأدلاء على مرضـاة الهه إذاً فليس

إن (القربى") هي مؤنث الأقرب كما وهي مصلر - وبطبيعة الحال - هي



(للقربى" أو ضألقربى" .
فحاصل المعني من المودة في القربى هو المودة في القربى إلى الرسول

 فليست القربى إذاً - فقط - أقربية الرسول إلى اله ممن سواه وإن كانت




فالرسول الرسول وإنما سبيل مع الرسول إلى الهه هل هل لأن الرسول لا الا يكفي سبيلا إلى الى الهه حتى يثنّى بسبيل معه؟ أم إن السبيل معه هو القرآن؟ والق القائل : يا ليتني
 والقرآن فهما توأمان، حيث الإيمان بأحدهما إيمان بالآخر، والقرآن هو

 سورة الفرتان، الآبات: YQ-YV.

الدليل لرسالته، فكيف يُتخذ الرسول سبيلاّ دون القرآن، فالسبيل هنا ليس هو الرسول ولا القرآن، وإنما هو سبيل إلى رسول القرآن. وقرآن الرسول فالِّلى




تم ولا تعني القربى - ويأحرى - أقربية الرسول إليهم (1) ولا أقربيتهم إليه، لو تعني قرابة نسبية أم ماذا من غير الرسالية، فإنها ليست لهم



القربى غير الروحية الرسالية(ب)
فالمودة في القربى - التي لها صلة بأجر الرسالة وليست به فإنها لهم،'
 صدقوها، وليست أجرأ لنفسهها، اللـهم إلا تعرّفاً سليمـأ إلى الرسالة الـة
 معرفة الرسالة وحملها .

هنالك مودة في الرسالة تجعلهم يتعلمون من الرسول ويطيعونه كما
 (1) كما في اللر المتور 7 : 7 - أخرج ابن ابي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق سعيد بن الـالي

 كما عرفناما من الآية وخلان النقل المتواتر عن ابن عباس نفسه وخلان إجماع امل البيت
 الش أولياء الثيطان.

 اله زلفى، تم لا نجد قربى إلاّلا هيه، اللهم إلّا واهية، إلّا قربى الله وليست
 الأقوم، وهم أهل بيت النبوة، وموضـع الرسالة، ومهبط الوحي، ومعدن الالـا الرحمة، وهـم الدـعوة الـحسنـى، وحجـج الله على أهل الدا الدنيا والآخرة
 أمر اله والتامين في محبة الها

في الحق إن المودة في القربى ليست أجراً للرسالة، وإنما هي طلب
المزيد من تصديق الرسالة بالمودة في الملاصقين الأولين بالرسالة، وداً تحملهم على ملازمتهم في الأخل عنهم أهل البيت، فأهل البيت أدرى بما في البيت!.

فلأن الأجر هو أجر الرسالة لا أجر محمد إلا كرسول، فلتكن المودة في القربى هي في قربى الرسالة: من هو أقرب إليها من بيت الرسالة، نم وهو لهم كمؤمنين بالرسالة وهو ممن شاء فـر أن يتخذ إلى ربه سبيلاء، لا قرب محمد كسائر البشر إليهم ولا قربهم إليه، فإن المودة في هذا القرب وذاك ليست إسلامية ولا تمتٌ بصلة لرسالته أم ماذا؟
 فَهُوْ لَكْمّهِ كذلك هي والمودة في قرباهم إليه ليست اتخاذ سبيل إلى الرب
 فلئن قلت لا قربى أقرب من قربى الشه فلتكن هذه المودة في قربى الش
(أن تتقربوا إليه بطاعته||(1) قلنا : كما المودة في طاعة اله تحملكم عليها تم قربى بها إلى اله، كذلك اللمودة في الأدلّاء إلى الرسول فإلى الهّه فلى فلولا معرفة الرسول والرسالة كاملة لم تعرفوا طاعة الله حتى تقربكم إلى الله زلفى
 السبيل إلى الرب هي الطاعة المعروفة لكل أحد فكيف يسألهم المودة فيها كأجر الرسالة، فإنما هذه سبيل جديدة يعرّفها لهم حيث هـم يعلِّمونهم ما

 إليها فالىى الله زلفى، أم ماذا من حسنة عقائدية أو عملية؟
 التقصير والقصور في اقتراف حسنة لمن استغفر وأناب ؤَكُورُ هُ لمن يقترف
 ولقد كانت هـه الآية الغرة اليتيمة تذكرة لهـم أمام مشهـد روضـات الجنات وحرية المشييات فيها، وهي حصيلة اللدعوة الرسالية الصعبية الملتوية


لهم، وإلّا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً .
لقد كان الاستئناء منقطعاً معنوياً حيث المودة هذه لم تكن أجراً، وإن كان متصلاٌ لفظياً حيث سماها أجرأ وما هي بأجر، نم وليس مـجرد عدم
(1) اللر المتور 7 : 7 - أخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصحهح وابن مردويه
 اليينات والهدى أجراً إلّا أذ تودوا اله وأذ تتقربوا اليه بطاهته. مورة الفرقان، الآية: . WV. مورة الفرقان، الآية: .V.


 ربهم، وليست القربى أشخاصاً، وإنما هي الأقربية إلى الرسول رسالياً والِّى الها بعد الرسول معرفياً وعبودياً، المتمئلة في الأئمة من عترته المعيا
 لنهتدي لولا أن هدانا اله

重




 دون عناد ولا وداد إلاّ مودة كسائر المسلمين أو هي أعلى دون أن تتخلذ إلى الرب سبيلا، ، نم قليل منهم متعهدون．
 أبا جعفر 艮


右


 قال ：جاء العباس الى رسول الشا الشا فقال النبي




أو أن بعضه مفترى كالممودة في القربى عند البعض من المسلمين، أم
 (0) (. . .



- (1) (1)


 يصدَّقون في صدقهـم على الله دونما رسالة إلهية أم ماذا، فكيف يصدَّقون في فريتهم على الهـ

وأما أن رسولاً هـادق الرسالة بآياته يفتري الكذب على اله، هـم اله
 فهذه خيانة إلهية أن بأتمن الخائن في رسالته، وإضهلال في موقف الهداية .

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة يونس، الآية: } 10 \text { (10 }
\end{aligned}
$$

 تتأتى منه الخيانة فليختم على قلبه، قلباً لقلب الرسالة ولسانها وأحوالها وآياتها إلى غيرها، حسماً لمادة الخيانة، نم قلباً إلى غير الإيمان جزاءً بما

خان.
وسنة اله دائبة على محو الباطل وإحقاق الحق أياً كان ومن أي كان، فهلا يمح الباطل من رسول الحق، وهلا يحق الحق في رسول الحق؟ أجل :
. علمه بذات الصـدور لا يدعه يرسل الـَخَّنة، ولو أرسل فالأنه يعلم موضع الخيانة يختم على قلب الخائن، ولأنه يعلم الحق والباطل ككل،
 فما كان الله ليخفى عليه ما يدور بخلد الرسول قبل أن يرسله أو يقول،



: شَكِيدِ







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة التوبة، الآلية: 11A. } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآلآة: IYA. }
\end{aligned}
$$


 فَاْرِّ


 ثم هداه هدى ثانية بعد ما اهتدى في توبته ثم اجتباه بالرسالة .



 الكبائر والسيئات دون توبة لا تعفى عنه السيئات دون توبة.
 إليه كما (ؤَيْتَنْيبُ
 يستجيبوا لربهم فلا يستجيبهم ربهم، ولهم عذاب شديد.

وقد تعني التوبة منا - والاستجابة فيما تعني - توبة من تقوّل عليه أنه
افترى آية القربى على الهُ كذباً واستجابته(7)


中



فلأنه تعالى بعباده خبير ما هي طبيعتهم، ويصير إلى ما تصير حالتهم لو بسط في رزقهم ككل، لذلك جرت سنته على أن ينزل من رزقه لهم بقلر : كميَّة معيّنة معنيّة، وهندسة خاصنة مقضية، من سعة وقْدرِ وعوان بين ذلك. فغزارة الحياة الأخرى للمؤمنين أن رزقهم كما يشتهون ولدى الله مزيد مصلحة لهم إذ لا تنازع هناك ولا طغوى وبغي حيث يخرج أخغانهم فهم صالحون.

ونزارة الحياة الدنيا بجنب تلك الغزارة لـحد لا تحسب بشيء، هذه النزارة مُهندَسة مقدرة لهم بقدر، فإن الخبير البصير يعلم أن عباده كهؤلاء
 في بلاء الأرض، فسيبقى فيضه المبسوط بغير حساب لمن ينجحون الا الدنيا وابتلائها، وقد يبسط هنالك لـمن لا ينجحورن ويبغون بسنن أخرى
= الإسلام قالت الأنصار فيما يبنهم : ناتي رسول الشا




 ويستجبي الذين آمنوا - ومم الذين سلموا لقوله .
سورة الإسراء، الآية: •r.
سورة العلق، الآيتان: 7، V.

حاكمة على هذه السنة، كسنة تعجيل العاجلة لـمن كان يريدها دون الآجلة





- (Y) (1)

فسنة الإصلاح ككل" بتقدير الأرزاق، سنة ابتدائية عامة تتبنى صالح اللمجموعة، وسنة الاستدراج وتوفية الجزاء، سنة هـامشية خاصنة الارية لـمن
. يستحقونها
ففي حديـث قدسي : اإن من عبادي من لا يُصلـحه إلا الســـم ولو صححته لأفسده وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده
 لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده وذلك أني أُدبٌ عبادي لـع

بقلوبهم|"(r)
فـ الو فعل لفعلوا ولكن جعلهم محتاجين بعضهم إلى بعض واستعبدهم بذلك ولو جعلهم أغنياء لبغوا ولكن ينزل بقدر ما يشاء مما يعلم أنه يصلحهم

في دينهم ودنياهمم إنه بعباده خبير بصير|"(گ)
وقال رسول الل زهرة الدنيا وزينتها فقال له رجل : يا رسول اله أو يأتي الخير بالشر؟ فقال:



إن الـخير لا يأتي بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى امتلالت خاصرتاهـا فاستقبلت عين الشمس فثلطت
 وصل الرحم وأنفق في سبيل الله ومثل الذي يأخله بغير حقه كمئل الذي

يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة||(1) .
وفي نص آخر عـنه



الغيث هو ما يُغيث العِطاش نشطاّ بعد فتور إلى نعاش، ، إن روحياً فأنبل وأحرى، وإن جسمياً عن كبد حرّى، فهو المغيث هنا وهناك لا سواه،




(1) اللر المنتور 7: A - أخرج الحمد والطيالسي والبخاري ومسلم والنسائي وابو يعلى وابن
 منه رسول الش لـ
 فقال: . . .




































آية غرة بين الغرر، تأتي بملاحم غيبية لم تسطع البشرية حتى الآن أن تتطلعها فتُّلع عليها، رغم سبرها الأغوار العميقة الواسعة في أرجاء الياء الكون
 تحمله هذه الآية القصيرة من غرر:

1 - إن في السماوات دواباً كما في الأرض: هذه أه أم سائر الأرض من السبع، كما في السماوات السبع - Y - ومنها عقلاء كإنسان هذه الأرض الأرض - r - واله سوف يجمع بين عقلاء السماوات والأرض!!!! أسرار مستسرة لم ينفذ إلى طيعتها أحد، فضلاً عن التطلُّع إلى إنشائها وكيفياتها، فكل المحاولات العلمية التي بلكت للبحث عن حيا حياة في الـيا السماء
 دونها الأبواب، وانحسرت عندها الأسباب، حيث انقلب البصر إلى أملها

خاسئاً وهو حسير .
 وماكنها، فكيف له التطلُع الىى السماء ليرى ساكنها وماكنها، اللّهم إلاّلا أن
 دابة بعد خلقها، نم تجمعهما منا وليوم الجمع في ميا مذه اللمّا اللمحة اللامعة،
 قصيرة من الذكر الحكيب!
وماذا تعني دابة السماوات والأرض؟ . . . إن الدبَ - لغوياً - مشيء خفيف، والدابة وهي المبالغة فيه، تعني الماثية فوق الـخفيف، وأرض


 (1) شَهُْ


 وهذه الآية تكفي نصاً على أن الدابة لا تشمل الملائكة، وتأخر الملانئكة هنا ذكرآ على تقدمها شأنآ علّه للإطاحة باحتمال تخصص الدا علا وفيما تُطلق الدابة تعني كل دابة في الكون، بئّا لها كما هنا، أو أخذاً
 على بطن أو رجلين أم أربع(غ) أم قضاء عليها كلها لولا أجل مسمى بظلم



 (A) . . . .



 السماوات كما في الأرض، أترى أن فيها دابة الإنسان حيث رجلين أم ماذا كما في الأرض؟ أجل! لمكان (همم" في "جمعهم") هنا حيث ترجع إلى ذوي العقول دون

$$
\begin{aligned}
& \text { 7) (7) } \\
& \text { (V) سورة الأنعام، الآية: (VA } \\
& \text { (^) (^) } \\
& \text { (9) (9) سورة سبا، الآية: } 1 \text { (1). } \\
& \text { (1•) (1- مورة النمل، الآية: AY. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) (؟) سورة النور، الآية: } 0 \text { ع. } \\
& \text { (0) (0) }
\end{aligned}
$$





 أن دواب السماوات لا تؤخذ بما ظلم ناس الأرض، فألما لأخذ الدابة بما با بظلم الناس أخذ لما ينفع الناس مع الناس
وقد تعني آية الحج من ثالث الثـلانة في الممساجد كثيراً من ناس







وإذا السجدة هنا تعم ذوي العقول وسواهم ففي النحل يخصهم دون

 الملائكة الساجدة لكي تعم الدابة الساجدة السماوات والأرض" وهم لا يستكبرون يخافون . .!
نم الدابة العاقلة بين دواب السماء قد تكون إنساناً يمشي على رجلين أم

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة النحل، الآية: الشالشا }  \tag{1}\\
& \text { سورة النحل، الآية: or }  \tag{r}\\
& \text { سورة الحج، الآية: 1A. }  \tag{r}\\
& \text { مورة النحل، الآيتاذ: عوء، } \tag{₹}
\end{align*}
$$

ماذا؟ فلا مشاحة في الأسماء، أم تكون أياً كان من العقلاء من جان أمن ذا، فالعالمون في آياتهم دليل على فرقة ثالثة بعد الإنس والجان - لأقل تقدير - تضية أقل الجمع
ففي (VY) موضعاً من آي الذكر الحكيم يأتي العالمون والعالمين المين جمع العالم وهو العاقل ممن سوى الها، نعرف من هـر الها الجمع علا ولا نعرف نالثاً أم زاد إلا إجمالاً من آية البثّ والبعض من آليات اليات الدابة وآيات






وقد تـدلنـا روايات عـدة علـى مـلن سـمـاوية كـما يـروى عن الإمام
 الأرض مربوطة كل مدينة إلى عمودين من نور طول ذلك العمود في السماء مسيرة مائتين وخمسين سنة|(0)
 كثيراً وكذا في ما بينها|"(1)

وكما عن الرسول الأقدس

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: •9. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الانياء، الآية: IVV. } \\
& \text { سورة الفرقان، الآية: } 1 \text {. } \tag{£}
\end{align*}
$$

تفسير ملي بن إيراميم القمي من أبيه من ابن أبي ممير منه


 "هم" في آية البث تعني وجود عقلاء في السماوات الات كما في الأرض وكا وكما

تدلنا متظافر الروايات (r)

 وئلانون مغربآ، مدينة تشرق فيها الشمس وتغالي







 مليئة من الأحياء.

 ويروي المفيد في الاختصاص عن الإمام الصادي
 ذي القرنين ويروي الصفار في البصانر عن الإمام الباقر End
 وفي زيارة العاشور الفلقد مظمت بك اللار الرزية وجلت في المؤمنين والمسلمين وفي المل السماوات وأمل الارضين أجمعين" . ويروي الصدوق في كتاب التوحيد عن رسول اله


 السماء . . . فكثط لي عن السماوات السبع واللا رضين اللسبع حتى رأيت سكانها وعمارما=

وترى أن استعمال „هم" أحياناً في غير ذوي العقول بمحسنات مجازية،
يهدم صرح دلالتها على ذوي العقول دون قرينة كما قيل(1) .
كلّا، وإنها ضابطة لغوية أن (اممه" أيآ كان لا تعني إلّا ذوي العقول، أو هـم مع غيرهم من غير ذوي العقول قضية التغليب، اللهم إلاّ بقرينة قاطعة

 السابحات، إذ تسبح دون فتور ولا الصطدام وأعقل من العقلاء، حيث تسبح بأمر خالق العقلاء!




= وموضع كل ملك منها فلم أر شيئاً من ذلك إلا وقد رايته كما رائت .



 بعضهم في بعض، نم صعلد بي الثى السماء السابعة فإذا فيه خلق كير وملانكة. . ونيها الكروييون.
 وينها خلق، تلت: وكيف الأرض؟ الأخرين
القائل مو العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يس، الآية: •ع. } \tag{1}
\end{align*}
$$

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

فإن اكل دابةها تشمل الإنسان وسواه من دابة عاقلة وسواها، فليكن موصوله موصول ذوي العقول.
إذاً ففي السـماوات دواب عاقلة وسواهـا وكمـا في الأرض وُوْهُوَ غَّنَ

فهل إن هذا الجمع يعني جمعهم يوم الجمع؟ ويوم الجمع لا يخص
 يستحقوا هنا ضمير العاقل إلاّل لأنهم أمم أمثالنا في الأولى ومن ثم يحشرون يوم الأخرى!
أم يخص الجمع يوم الدنيا في أسفار جوية متقابلة بين عقلاء الأرض
 الججمع (r) فليكن في الأولى، أم نجمع بين الجممعين، في الأولى للعقلاء وفي الأخرى لكل دابة.

فقد جمعت هذه الآية على اختصارها ملاحم غيبية من وجود دواب في في السماوات كما في الأرض، ولزامها الماء والكلاً والهواء حيث تتبنى حياة
 عقلاء السماوات والأرض، هـل في تسافر إلى بعض بالسِفن الفضـائية
 إلى السماء أم إنسان السماء إلى إنسان الأرض؟ لا ندري! الا وترى الأوامر التشريعية خاصة بأرضنا هـذه أم تعـم كافة الـعقلاء


(1) سورة الأنعام، الآية: r^.
(Y) حيث الجمع منالك يخص اللابابة بل والطير والملانكة وغيرمما من فير الدابة.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء اللخامس والعشرون
 رسول الله |الأمر إليه من فوق السماء من بين السماوات والأرضين"(1)

وقد يعنيه ما يرويه ابن عباس السبيع أرضين في كل أرض نبي كنبيكـم وآدم كـآدم ونـوح كنـوح وإبـراهـيـم كـإبراهـيـم ومـوسى كـمـوسى وعيـسى ارمـ كعيسى"(r)

إن وجود الحياة العاقلة وسواهـا في سائر العوالم قد يكون من الواضح وفي صورة مبهـمة قبل أن يدل عليه دليل الوحي أم دليل علمي آخر، فمن البعيد كل البعد انحصار الحياة في هذه الكرة الصغيرة الهزيلة، ثم لا حياة في بليارات من الكرات!

نظرة ثانية إلى الآية:
 القرآن نازل بعلمه، وآياته الدالة على وجوده أم ماذا من دلالات بينات:



رواه علي بن إبراميم القمي عن أبيه من الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا
 أرض واحدة؟ قال: نعم .
اللر المنتور 7 :
 يتَهْزَّ. . . .

 الشامل للسبع، كها السماء قد تعني جو الازرض، ألو السمهاء الأولى أو اللسماوات الوات السبع كلها، كما السماوات تعني السبع

 (1) تُعني ماضي البث فضهلا عن أن يلمسوا بث الخلق أم بئآ لما خلق - اللهم إلّا أبا البشر وأمه حيث القرآن يهبطهما إلى الأرض - لا بثهما بعد خلقهما، أو يقال : اسكتوا
 الأرض لا يسطع الحياة على القمر أم ماذا ، فأحرى بالبث أن تعني هنا بث

الخلق .
 المصيية في الأصل هي الرمية التي تصيب الهدف، تم اختصت بالنائبة،

 كسبتم، إذاً فهي رمية قاصدة برام عادل وأن اله ليس بظلام للعبيد. هناك فرق بين الحسنة والسيئة أن الحسنة من الهّ ومن عند الله، ولكنما



 وترى إذا كانت المصيبة الداهية هي بما كسبتها ورمتها أيدي المصابين بها جزاءة بما كسبت، فكيف تلانم كون الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء؟.
(r) سورة النساء، الآيتان: VA ،VA.

والجواب: إن الدنيا دار عمل ككل ويجزى فيها أحيانآ، والآخرة دار جزاء ككل، ومصائب الدنيا قد تمحو من سيئات أو تحذّر أصحابها من
 إصابة استئصـال لسيئات موبقات لا تُحمـل حيث لا تحـملهـا الحياة



وَوَا هُمَ بِمُعْحِرِّنَ
ذلك ولكن الهه ليس ليصيب الذين كسبوا السيئات بكل ما كسبوا، فقد


 وترى هؤلاء المسيئون تصيبهم بعض ما كسبوا فما بال المعصصومين
 جماهير بينهم عصاة، أو من يصابون في سبيل له جرحاً أو قتلاً أو تشريداً أم ماذا؟.


 لهم رحمة وهؤلاء عليهم نقمة، فقد أهـابتكم مصيبة بما كسبت أيديكم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل حمران، الآية: } 170 \\
& \text { (Y) سورة النحل، الآية: عץ. } \\
& \text { (Y) سورة الزمر، الآية: }
\end{aligned}
$$

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

فليست إذاً داهية ومصيبة من الله دون رامية، فالظالمون يرمون وهم يصابون مع غير الظالمين، فـ ا(كم" في الرامية أخص من (اكم" في المصـابين، نم اللين يصابون في سبيل الله ليس الله ليجرحهم أو يقتلهم بسيئاتهم، وإنما هم يصابون بسيئات الظالمين الصادين عن سبيل اله، فـ آكم" في وِّنِبًَا كَبَتْ
 المظلومون، أولاء لهم ما لهم، وهؤلاء عليهم ما عليهم، ف إن اله بان بخص
 أيضاً هي بما كسبت أيديهم من حسنات، فقد تكسب اليد حسنة يمانعها الليئون، وهذه الممانعة والمطاردة نتيجة طبيعية في هذه الحياة الدنيا، وعلى


 اَلَّنَبِينِ


 اله
 ويستغفر في كل يوم وليلة مائة مرة من فير ذنب أن اله يخص . . . وعن قرب الإسناد عن مي مبد

$$
\begin{align*}
& \text { اله بن بكير مثله إلى - من فير ذنبـ } \\
& \text { سورة الشورى، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة الحليد، الآية: الآي: }  \tag{r}\\
& \text { سورة البقرة، الآليات: 100-100. }  \tag{£}\\
& \text { سورة لقمان، الآية: IV. } \tag{0}
\end{align*}
$$

 .

فقد يصيب الإنسان دامية في جماعة بما رماه البعض منهمه، أو تصيبه بما رماه نفسه، أو تصيبه في سبيل الله بما يرميه الصاد عن سبيل الله، وقد
 وإنها أرجى آية للمؤمنين الذين يرجون رحمة اله فـ امـا أهابك من اله مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والشا أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فاله أكرم من أن يعود


وإنها أنكى آية للذين لا يرجون رحمة اله حيث تنبّهطم ببعض ذنوبهم ويعفو هنا عن كثير ومن نم العذاب الأليم.


$$
\begin{align*}
& \text { مورة آل ممران، الآية: 187. }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل حمران، الآية: IVY }  \tag{r}\\
& \text { سورة الحجّ، الآية: الانر. العر. } \tag{}
\end{align*}
$$

الدر المنور 7 ا: 9 - أخرج أحمد وابن رامويه وابن منع وحبد بن حميد والـحكيم والترمذي

 وسأفـرما لك يا علي :. ..
 اختلاج حرق ولا نكبة حجر ولا مثرة قدم إلا بنالب وما يعفو الش من أكر وأخرج مثله جمامات آخرون.
 الحسين
 مصيبة في الأرض ولا في أفسكم إلا في كتاب من تبل آن نبراما إن ذلك على اله يسير =

كَمْيرِ بالنسبة لهم إنه يصد كثيرأ من كيد الظالمين عليهم فما تصيبهم هي
قليل من كثير .
إن إصابات المؤمنين خيرٌ لهم وحَظْةَة ، تنبيهاً في الدنيا وعفواً عن كثير في الدارين ف الما عاقب الله عبداً مؤمناً في هذه الدنيا إلّا كان أحلم وأجود
(1) (1) . .

ومهما يكن من أمر فالمؤمنون المسيئون هـم أظهر مصاديق هذه الآية إذاً فذ اتوقوا الذنوب فما من نكبة ولا نقص رزق إلّا بذنب حتى الـخدش الـا والكبوة والمصيية، فما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترا الا




صالح"
وهذه سطوة إلهية على البر والمسيء والفاجر تطهيراً للحياة عما يقضي = لكيلا تأسوا ملى ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا من امر الدينا ولا نفرح بما إوتينا أقول: إنما تحزّل الإمام

الآية لهم بما بينت ويينا .
(1) نور الثقلين ₹: •^ه ع عQ في تفسير هلي بن إيراميم عن الأهنغ بن نباته من أمير المؤمنين

 (Y) نور الثقلين ع: (Y) الأربعمائة باب مما يصلح المسلم في دينه ودنياه: توتوا . .
 زلت...

عليها، وسنة إلهية للدعاة إلى اله تصبّرأ على ما يصيبهم في سبيل الها، فالإصابات إذاً هي خيرات وألطاف خفية إلهية تصلح الحياة(1) ولا رادَّ لها
!إلا اله:
 لا أنتم: أمل الأرض بمعجزين الله في الأرض في تخلفاتكم عن حكم

 أموركم ولا نصير ينصركم وجاه الإصابة الإلهية، فأين يذهب منـ هذا الذليل الحقير إلّا أن يلتجي إلى الولّي النصير! !.


 إن الجوار المنشآت في البحر كالأعلام من آياته، فإنها له: طورَّهُ آلجَّارِ
(r) (r) (r





 سورة الرحمن، الآية: Yع
 سورة البقرة، الآية: 17 الآي ال سورة الحاقة، الآية: 11. 11
 الجارية في خضمّ البحر السماوي ومنها ما لا نعلمها . .
 سكن الريح إنما يركد جواري البحر دون الفضاء، فإنه يساعد على جريها كما يراد دون التطام بصدامها.
إن لجريان الريح دخلاّ حيوياً في جريان الجوار في البحر، إن يشأ الها اله يسكن الريح فيظللن الجواري على ظهر البحر رواكد لا تجري، فماذا يصنع
 القدرة الإلهية في الريح وحراكه برحمته، وسكونه بنقمته، فليصبر الساكن نظرة الرحمة، وليشكر الجاري لواقع الرحمة.
وترى أن القرآن يواجه فقط المكلفين زمن الجواري التي تجري بالريح،
حتى ينذر بسكونه ركودها على ظهر البحر؟ .. . كلاّا وإنما يأتي بعامل حراكها الطبيعي الذي لا صنع للإنسان فيه، وقد يأتي بما يشما يكله وسوان



 (0) سَكْرُ

فليست الريح - فقط - من نعمة اله، بل الكون كله من نعمة اله،


فلجري الجواري في البحر نعم سابقة وعلى مر الزمن: (الريح) ونعم سابغة
 في محاولة دائبة لاستكشاف نعم إلهية يتتج طاقات أخرى للسفن الجارية .

 كائن في نفاد سائر الطاقات التي يخترعها الإنسان لجريها أم ماذا؟ من غرقها في خِضمّ البحر الملتطم، بريح عاصف، ألمَ تصا تصارعها في عرالك الريح دون

 وإنما تأجيلاً إلى يوم الحساب، أم عفواً للذين يستحقونه فلهم محيص عن

 بشكور؟ إن الصبر هو على الابتلاء، والشكر على النعماء، وهما قوام النفس
 النعمة، ويشكر في نعمته مخافة النقمة.


آيات أربع - هذه والثلات التي بعدها، تحمل صفات عشر للصالحين،



فهنا إيمان بالرب وتوكّل على الرب يحفظان الإنسان في معترك الديان الدنيا بمتاعها، فهنا التوكل على الله بعد الإيمان باله هو للإبقاء على الإيمان
والاستزادة فيه .

وكيف نعلم ما لنا عند اله؟ قال رسول اله

- له عند الهُ فليعلم ما له عنده||(1)



 تطاردانها فتطردان فلماذا آوتينا إياهما؟.




ابن زياد السكوني عن أبي عبد اله
 اختلاف المؤتى والمؤتى لـ، وان الإيتاء بحاجة طيعية إلى المؤتى لـئى

 حيث التكوين تد يعني إيجاد ما لم يكن، أو تحهيل الكانت إلى حالة أو مامية أخرى، ولا ولا
 واستحالته مصلحياً، ، فالشيء المتعلّق للتكوين والقدرة الالالهية قد يكون كانيأتاً فتكوينه تحوريله،


 وآفاقية، نم المستهيل الذاتي ليس شيئاً حتى يتعلق به القدرة واللًّ هلى كل شيء قدير، والمستحيل لا شيء (r) سورة البقرة، الآية: بس.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون




 (0)

والحياة الدنيا قد تعني آدنى الحياة العقلية لنا وهي هي دنواً إلينا، أم تعني الأنعل من الدانية الرذيلة وهي هي لـمن أبصر إليها وأخلد إلى


 الله أبقى، وإذا كان فيه خير فما عند الله خير منه حين تتذرعه إلى ما عند الشا فله
 الآخرة، وبتكلانهم على الله يوفقون في هذه المهمة.

 وكما الإيمان الصالح ليس إلّا بالهُ وحده، كذلك التوكل فيه ليس إلّا
 بالربب يقتضي التوكيل في تداومه، أن يكون على الرَّب ولكي ينجح الإيمان ويفلح المؤمن

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: 140. }  \tag{1}\\
& \text { سورة يونس، الآية: MA. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: MA. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الرعد، الآية: باليا }  \tag{£}\\
& \text { سورة النساء، الآية: WV.WV. } \tag{0}
\end{align*}
$$

وترى لماذا التوكل على ربهم بعد الإيمان بربهم بدل العمل الصالح الذي هو لزام الإيمان في سائر القرآن؟ .

هنا التوكل وليس الاتكال، فالاتكال بعد الإيمان أن يبقى المؤمن صفر اليد عما يقتضيه الإيمان، ولكنما التوكل بعد الإيمان يقتضي تكريس كافة الطاقات للـحفاظ على الإيمان وتداومه والاستزادة فيه وتطبيقه، نمر الاستنجاد باله والتوكل عيه إعانة له على ما يقصر أو يقصّر، إذاً فالتوكل بعد الإيمان هو عمل الإيمان ويزيد.

إنه ليس بعد الإيمان بالرب إلّا التوكل على الرب في عقيدة الإيمان
وعمله، نم تبنى الحياة الإيمانية على اجتناب كبائر الإتم والفواحش . . :
 إن اجتناب كبائر الإتم والفواحش هو ضمان إلهي في تكفير السيئات:

 يغفر السيئات كذلك المؤمنون يغفرون سيئاتهم بعضهـم لبعض دون توبة،



الدنيا والآخرة|(r) .

سورة النساء، الآية:
 من كظم فيظاً . .
المصلر



الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون
والفواحش أفحش وأكبر من كبائر الإتم فاجتنابهما لزام الإيمان والتوكل على الرب.

بعد الإيمان باله فالتوكل على اله واجتناب كبائر الإنتم والفواحش والغفوان إذا ما غضببوا، بعد هـذه الـخطوات الخممس إلى الشا يأتي دور الاستجابة لربهم و. . الالنهم لم يستجيبوا لربهـم وحتى الآلآن؟ إلآ إلاً فما هذا



إن الاستجابة للرب منا هي المكينة المتينة التي لا عوج لها، فكثير هؤلاء الذين يؤمنون وعلى ربهم يتوكلون، وكبائر الإنم والفواحش يجرئر يجتنبون






=
 110 الش


$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل حمران، الآية: IVY }  \tag{1}\\
& \text { سورة الرعد، الآية: M. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأنفال، الآية: ع الآن } \tag{r}
\end{align*}
$$

هنا على محور الاستجابة لربهم يأتي دور إقام الصلاة أولاً كصِلة عريقة

 والبشريَ، تكريساً لكافة الإمكانيات.




 وأين شورى من شورى؟! .
ليست مشاورة الرسول إياهم في الأمر إلا تشجيعاً لهم وتدريباً لداجتهم إليه كمعلم يشاوَر، لا حاجة منه إليهم فإنه كرسول وحي كلّه فكيف يشاور

غيره فيتعهم؟


$$
\text { (1) سورة آل عمران، الآية: } 109 \text {. }
$$

 كتب البي ابو جعفر








شورى ينكم نظهر الأرض خير من بطنها وفي الوسائل 1: YY Y منه

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون
قال جعلها اله رحمة لأمتي من استشار منهم لم يعدم رشداً ومن تركها لم يعدم غياً، (1)

 يعني الحكم بينهم - فقط - أحكام العبادات والعلاقات الشخحصية وإن كان

 مظامرة أوثن من المشاورة ولا مقل كالندير
 وني الوسائل 1 A: إلى بعض نم اختر أقربها من الصواب وابي وابعدما من الارتياب قد خاطر بـر بنفس من استغنى برايه

 مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا








 وعنه وفي النهج باب الحكم الرقم المY قال وقد أشار ابن عباس على الإمام ملي ما لم يوافي لك أن تشير علي وأرى فإن عصيتك فأطعني.


أمّاذا، إذاً فأحكامه بين الناس كلها مما آراه اله، فهل هو بعد بحاجة إلى ما
أراه الناس؟.

 الأبدان، أفليست إذاً صناعة الأمة الإسلامية بقيادة حكيمة بأعين الوحي وفيها

 يُوتَّ إِلَّ . . .






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

نم وما هي المصلحة في إرجاع أمر المسلمين إلى الشورى وبينهم





$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الحجرات، الآية: } 1 \text {. } \\
& \text { (1) (1) سورة القصص، الآية: 7A. } \\
& \text { سورة الأحزاب، الآية: الآ } \\
& \text {. ov (^) } \\
& \text { (1) سورة النجم، الآيتان: ب، ع ع } \\
& \text { (Y) سورة المؤمنون، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) سورة الأنعام، الآية: •ه (Y) }
\end{aligned}
$$

فلا شورى يتخذل الرسول رأيها وإنما تشير الشورى لـمن بعد الرسول
 بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء؟ قال : اجمعوا له العابد من

 أمة الإسلام لكي يتشاوروا في المشكوك حكمه، ولا ولا يعني العابد القشريّ المتقشّف، وإنما الذي يعيش عبادة الله وطاعته، ويتبنّى شرعة الله في حياته علمياً وعقائدياً وأخلاقياً وعملياً أم ماذا . فليس كل مسلم أهلاً للشُورى في الأحكام شرعية أو سياسية، وإنما الواجب على الجماعة المسلمة انتخاب النخبة العابدة ولكا لكا لاحي يتشاوروا فيما يحتارون من أمر الأمة.
 المؤمنون أجمع بسند الإيمان، وشورى بينهم هو أوضح سبل الإيمان، فلا يعني إلّا أمر الإيمان. وأما (أمرهم" فهل تعني شيئهم فإنه من معانيه؟ ولا محصّل له شيئاً أياً كان! أم (أمرهم" وجاه نهيهم؟؟ وليس إلّا لأولي الأمر، ولا يـختص أمرهم بالأمر فإنه يعم النهي والأمر! وليس فيه شورى. أم ضأمرهم" في ولاية الأمر؟ وهو تضييق لأمرهم دون دليل، مهما كان من أمرهم وأهمه!. (1) الدر المنور 7 : • - أخرج التططب في رواة مالك عن علي رضي اله منه قال : . . أقول:
 واجب الشُورى بين العابدين من أمة الإسلام زمن الأنمة المعصومين كما لا يشمل زمن الرسول

أم (أمرمه" هو فعلهم في جانحة وجارحة، شخصبية أم جماعية؟ وليس كل فعلهم بحاجة إلى شورى بينهم! فمنه الواضح الذي لا لا غبار عليه، ومنه ما يتضح بتأمل دون حاجة إلى شورى، ومنه ما لن يتضح على ألى آية حال، ولا لا مجال في هذه الثلاث للشورى.
تم ومنه الغامض المختلف فيه بينهم، من أمور شـخصية أم جماعية،

 انتخاب النخبة الصالحة لقيادة الامنة في كل مجالاتها، ومنها أحكام القيا القادة المختلف فيها ، سواء السياسية منها والأحكامية، فإنهما من أصدق مصاديا

 شورى ليس إلّا إمرآ وغيّا! .
و(الشورى" من شار العسل : استخرجه من الوقبة واجتناه، وأشرني على
 الإسلامية مي العسالة المستخرجة من وقبة آراء النخبة الصالحة.


 حوار متواصل شورى كأفضل وأحوط ما يكون، ولكي يتّبع من الأقوال


(1) سورة الزمر، الآيتان: IN، IV.

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزءه الخامس والعشرون
 فقط هي سبيل المؤمنين في معتركات الآراء الحيوية.

ترى وما هو أمرهم الشورى؟ هل هي الأمور الشخصية، أو الجماعية،
 "(مم . . يينهم") نص في المجموع ظاهر في الجميع.



 فمنه ضروري الصواب لا يحتاج إلى شورى، وإنما أمرهم المشكوك بعد الإياس عن الحصول على صوابه من مصادره، هذا الأمر شورى بينهم. فالشورى إذاً سبيل المؤمنين ومن أفضلها فيما لا سبيل إليه قاطعاً - الا لتبين الحقق، لا سيما في الأمور الجـماعية الإسلامية - إلاّ بالشورى الا الصالحة، سواء أكان أمر الولاية الإسلامية من المرجعية اللادينية واللارياسية ومن سائر الأمور، ومن أممها أمر الفتوى في معترك آراء الفقهاء، فعليهم
 يحصل على الوحدة بينهمه، أو يؤخذ برأي الأكثر منهم، فاتّباعه هو اتباع

هذا النص على مكيته يتنى حياة جماعية متراصة في دولة كريمة إسلامية تدير شؤونها الشوراءات الصالحة بين من لهم آراء صـالحة، لكار الكل حقلِ أهله
 يستخرجوا رأياً صائباً ثاقباً ليس فيه خطأ أو يقل .

ولكي يتأدبوا بأدب الشورى ويتدربوا فيها يؤمر الرسول
 عنها والرسول فيهمَ، فكيف إذا غاب عنهم وذووه المعصومون، فهم إذاً بأمس الحاجة الى الشورى.
والروايات القائلة إن الرسول
 الجماهيرية، الكافلة لحاجيات الأمة ومطاليبهم كما تخالف نصوصاً من الكتاب والسنة.
 المتكافلة لصالح المسلمين، كطابع مبتكر ليس له مئيل، حيث المشاركون في الشورى ليس في كل أمر كل من يشهد الشهادتين، وإنما پالعـابد من
 إسلامية أم ماذا .

فالشورى طابع ذاتي للجماعة المؤمنة، وسمة مميزة لهم، وسبيل إيماني


 الأمر الذي فيه يتحيرون، ويتخيرون لصوابه بعد قصور العقليات الفردية ولا
 من وقبة الآراء، كما يستخرج العسل من وقبته فيصبح خالصاً دون خليط، كذلك الأمر في الشورى الصالحة .

والشـورى في أمور الـمسلمين درجات، شـورى لصـالـح الـجماعة

$$
\begin{equation*}
\text { سورة النساه، الآية: الآية: 110. } 109 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

المسلمة، وللدولة الإسلامية، وشورى لصالح الأفراد، وتلك ممتازة عن
 الضصروريات الممتفق عليها، وإنـما فيـما تتختلف فيه الفتيا لاختـلاف الاستنباطات عن آلتها، أحكاماً شرعية أم سياسية، أهلية أم في شاكلة تطبيقها، فليس الشكل الذي تتم به الشورى مصبوبآ في قوالب حلـو حديدية لا لا تتغير، وإنما يترك للصورة الملائمة لكل زمال كلها ليست أشكالاً جامدة.

في الشوراءات الفردية إنما يستشار المؤتمن(1) الأخضّائي فيما يستشار،
 بالأكثر رأياا فإنه أحسن قولاً، ولا تعني الأكثرية في الكمية هنا إلّا دعماً للكثرة الكيفية.

فللشورى ضوابط عدة تجمععها (العابد من أمتي" كما في حديث الرسول
 (1) (1)

 الأمور وقال سليمان بن داود لا تقطع امراً حتى توامر مرشداً فإنك إذا نعلت ذلك رشدت مليه، يا بني عليك بالأول فإن الالخير لا يعدله




 ثانيها آن يكون حراً متديناً، ثالثها آن يكون صديقاً مواخياً، والرابعة أن تطلعه على سرك=

كالمشاورة(1) إذآ، كما أنها تكسر الظهر إذا لم تتوفر فيها شروطها. وإذا كانت المشورة في أمور شخصبية بحاجة إلى هذه الضوابط، ففي الأمور الجماعية أحق وأحرى.

فالشورى في الفتيا الأحكامية تقتضي الرعيل الأعلى من أهل الفتوى حتى يـحاوروا في جد واجتهاد وقوة وسـداد للحصـول على رأي واحد فأحسن، أو أكثرية فحسن، فاتباعها إذاً اتباع للقول الأحسن، فلا يصلح اتباع رأي واحدِ وإن كان أفضلهم

كما الشورى في الفتيا السياسية تتطلب ذلك الرعيل من أهلها على ضوء الكتاب والسنة، وهم نواب المجلس النيابي للشورى الإسلامية.

وبما أن الزمالة بين الدين والسياسة عريقة جوهرية أم هو هي وهي هو، فعلى الرعيل الأول أن يكونوا ساسة وإن لم يصبحوا بتلك المثابة، وإن كان الأخصائيون في السياسة الإسلامية لهم الأولوية من الأخصائيين في الفتيا الأحكامية، فيحكم - إذاً - الفقهاء فقهياً والساسة سياسياً على رعاية الفقهاء الأحكامية ف (العلماء حكام على الملوك والملوك حكام على الناس" وكا وكما نرى في طالوت إذ بعئه الهم ملكاً على بني إسرائيل لقيادة الحرب على على رعاية

ترى ومن ذا الذي يعرفهم فيعرّفهم للجماعة المسلمة، من أولاء وهؤلاء حيث يجمعها (العابد من أمتي"؟؟ طبعاً إنهم العارفون من المسلمين في كل
=
 وإذا أطلعته هلى سرك فكان علمان علمه به كعلمك تمت المشورة وكملت النصيهية. (1) نهج البلاغةح عه وفي ح لا لا ظهير أوثن من المشاورة.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الخخامس والعشرون
من الحقلين (ا|جمعوا له العابد من أمتي" وكيف يجمعون؟ طبعاً بالشورى
 هم العارفون ميزانية العلم والتقوى في الرعيلين على اختلاف مراتبهم • إن معرفة التقوى السياسية والتقيّ السياسي لا تتطلب أكثر من لمس للسياسة الإسلامية وإخلاص إيماني ممن يتخخبونه، فنواب المسلمين فمجلس الشورى الإسلامية هم نخبة سياسة إسلامية، يجعل المسلمون ككل أمرهم شورى بينهم، نم هم يجعلون أمور المسلمين شورى بينهم.

ولكن معرفة التقوى العلمية بـاجة إلى ارتحال مراحل من علم اللين يميز بها الغث عن السمين، فالرعيل الأعلى من أهل الفتوى هم نخبة يتتجها أهلوها أم أهل العلم أجمع هـذان من أهـم الأمور الإسـلامية التتي يـجب أن تـحصل بـالشـورى الصـالحة، حيث يتبنّيان الخخلافة الإسلامية في حقلي الفتوى والسياسة فتديران أمور الدولة الإسلامية وتدبّبانها .

تم المسؤوليات الجماعية الأخرى في هذه الدولة المباركة أيضاً تكون
 العارفون بشؤون الصحة ومتطلبات الوزارة فيها، كما وزير التربية والمالية والدفاع أم من ذا؟ فلكلٍ شورى خاصة تصلح لانتخاب نخبتها للحصول على بلغتها دون هرج مرج لا يدري أيٌّ من آين .

ولماذا الشورى والشورى فقط تتنّى أمرهم، وفيهم الأعاظم من فقهائهم
 هناك في حل الأمور أبعاد أربعة: 1 - الوحي الرسالي، وهو مختص


ع - وحي الشورى في الرعيل الأعلى من الخلفاء العامين للرسول والأئمة،
ع - الفتاوى الخاصة لكلّ من هؤلاء.
نحن نعيش زمن انقطاع الوحي وخلافة العصمة، فهل نأخل بفتوى واحد
 إلى شخصية هكذا غير يسير، وقد يكون من المستحيل، أولاً تجتمع عليها الار الا الا


 أحسن قولاً، كما وتوحّد القيادة الروحية السياسية في أهل الشورى، حيث



ماذا؟.
فكل أمر ينزل بالمسلمين بعد زمن الوحي وزمن حملة الوحي، ما لم
 المسلمون العابد من أمة الإسلام بشورى عامة، حتى يـر يحل العباد الما المنتخبون


مناب عقلية العصمة ثييياً كثيراً.


 هذه المواصفات الخمس، وهم النخبة الصالحة من شورى الأمة الصالحة، ثم وهؤلاء الأكارم ينتخبون فيما بينهم الرعيل الأعلى من فقهاء الاء الأمة، الأحسن رأياً وقولاً حيث هم آفضل فقهاً وعدلاً وفضلاً . ثم وهؤلاء ينتخبون

فيما بينهم رئيس الشورى وقائد الأمة، شورى ثالثة هي سلالة الأخريين، تم هناك الشوراءات المتواصلة على رعاية القائد المنتخب لتقرير مسير الأمة ومصيرها أحكامياً وسياسياً دون أن يستبد القائد برهان القيادة لفقدان

العصمة.
ولا موقع للاككثرية في ميزان الحق، إلّا الأكثرية بين الأقلية الصالحة.






إذاً فالشورى الصالحة ليست إلّا بين الأقلية الصالحة العالمة الشاكرة العاقلة المؤمنة المتبعة علماً العادلة المحبة للحق الهادية المتعهدة، ويجمعها الفقيه الزاهد البصير الخخير

 طاقات ذاتية أو منفصلة، ولكي يحلّوا مشاكلهم التي لا حِوَل عنها ولا مرجع معصوماً لها .
(1) سورة الاعران، الآية: IAV.
(Y) سورة البقرة، الآلية: Y\&r.
IV : سورة مود، الآلة .
(£) سورة الأنعام، الآية: rV.
(0) سورة الانعام، الآية: III.
(7) سورة يونس، الآية: ry.

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة يوسف، الآية: 1•7 (V) } \\
& \text { (A) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (11) سورة الالنعام، الآية: } 117 \text { (17) }
\end{aligned}
$$

إن مكية آية الشورى - ولم تكن هناك دولة إسلامية ولم تخلد بخلد أحد




التدرب فيها فقد نرى الشورى في شاكلتها ونتاجها في أبعاد أربعة : 1 - يستشير المحتار ذا رأي صائب لكي يـي

دون خطاءٌ كما يُستشار المعصوم(1)، أو قليل الخطاء كما يستشار غيره. Y - Y يشاور المعصوم غيره ليدله على خطئه ويرشده إلى صوابه، ويبتليه كيف يفكر وكيف يحصل على الحق، ولكي تصبح الشورى سنة دائبة


 ץ - يتشاور من هم على سواء أو كاد، ولكي تجتمع عقلياتهم على ركيزة واحدة، إزالن لأخطاء وخلافات، فتوحيدآ للرأي أم تقريباً للآراهه ألما

 لدلالته على الأكثر عُدةً، فإذا تساوى الفريقان عِلّة نفضّل الأقوى رألايا وهو الذي فيه الأقوى رأياً، وحتى إذا اختلفا عِدةً قد نفضل الأقل لو كان فان فيه





 سورة آل عمران، الآية: 109.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون
الأعلم الأعقل، وهكذا نتابع القول الأحسن، وفي الأكثر هو مع الأكثر حيث المتشاورون أضراب.

ع - يتشاور من ليسوا على سواء، ليفيد الأقوى من دونه كما ويستفيد
ممن دونه.
والشورى فيما سوى الأولى بحاجة إلى تحضير قبلها، آن يفگٌ أهلوها قبلها فيما يتشاورون، ثم بالشورى يتفاوضون ويستنجلون.

وحصالة البحث في حقل الشورى أنها سبيل دائبة هي لزام الإيمان فيما لم يتبين رشده بوحي أم سواه، من أحكام شرعية أم سياسية، ومن انتخاب النغخبة في كل حقل، يتبنّى في كل ذلك العقلية الإسلامية في كاملها بكافة الجهات، ولكي يحصل بالشّورات الإسلامية ركامات من العقليات المجتناة من وقباتها، من عسيلات الآراء حيث تستخلص من مزيجات لا تصلح.
 الانتصاب بوحي الله يغني عن الانتخاب، ولا في الأحكام الضرورية شرعية وسياسية، حيث الشورى ضرورة عند الاضطرار، وإنما الشورى في انتخاب النخبة التي تتشاور فيما تحتار فيه الأمة الإسلامية وهم پالعابدا
 جماهيرياً ويوحد كلمة المسلمين على القول الأحسن، دون تفرّد واستبداد. فالشورى تنوب مناب ما نخسره من غياب العصـمة، فإنها اجتهاد متراصٌ دائب يجعل من المسلمين مفكرين متفاوضين في أفكارهمه، دون أن يظلوا أجساداً بلا أرواح لا يفكرون ولا يتلبرون.

فكما العصمة في القيادة صالحة ضرورية لتبني أساس الإسلام، كذلك الشورى النائبة عن العصـمة حيث تسد عن كل نائبة، هي أيضاً صـالـة لاستمرار الحيوية البناءة الإسلامية، غير الجاملدة.

فحين ما نخسر قيادة العصمة زمن الغيبة، نربح بديلها استمرارية عصـمة الشُورى حين تعصمنا عن التمزق والانزلاق، وتقليلاً من أخطاء القيادة غير

 والسنة والسياسة حيث تصنع أمة صـارمة متكاملة غير جامدة .
وكما نرى القرآن المبين - على بيانه النور المتين - يحرّضنا على التدبر

 تبطل عقولنا، أو تجمد أفكارنا، بل نكون دائبين في التدبر والتفكير، ولكي
 - على ضوء القرآن والسنة المحمدية
 والانحراف، إذا عاشوا القرآن في شورى دائبة من النخبة العابدة، دونما استبداد واستقلال فاستغلال الكتلة المؤمنة، وإنما الشورى والشورى فقط تكفل تلك الحيوية المجيدة المستغنية عن كل شارد ووارد، حضوراً لمختلف شعوب المسلمين في مصالحهم الجماعية، أخذلاً لازمّتهـم بأيديهـم، فلا


فلنكرّس طاقاتنا كلها للشوراءات المتواصلة عبر زمن غيبة القيادة المعصمومة، ولكي نقوم على سوقنا ونحيى حياة طيبة سلمية إسلامية، لا استسلامية تقليدية ذليلة

وترى إذا كانت الشورى هي المرجع زمن الغيبة الكبرى فما هو موقف
ولاية الفقيه؟.

الفر قان في تفسير القرآن/الجزء الخامس والعشرون
أقول: إن ولي الأمر أيضاً هو منتخب الشورى يرأسها على ضوء الشورى، وهو يلي أمر المسلمين ولاية محلدة بها دون استقلال له فيما يرتئه، فقد يتفق رأي الشورى أو أكثريتها المطلقة على واحيد من أهلها، فهو الذي يرأسها، أم يتفقون أو أكثرهـم على أكثّر من واحد، إذاً فحصصيلة الشورى هي شورى الولاية والتيادة.

إنّ ولي الأمر - واحداً او أكثر - هو الذي يحكم، لكنما الحكم ليس إلّا بالشُورى، حيث تجبر الأخطاء الطارئة لشخص أو أشخاص يُولَّون أمور المسلمين، دون استقلال لأحد ولا استبداد برأي.

 (1) أْوُوا الَأَلْبَ

أترى أن رأي الواحد غير المعصوم أحسن، مهما كان أعلم ممن سواه، أم الأكثرية من الرعيل الأعلى نتيجة الشورى؟ لا ريب أنها الأحسن فاتباعه قضيّة اللب والهداية الإلهية.

أترى إذاً تساووا أعضاء الشورى في فريقين اثنين فأي الفريقين أولى بالاتباع؟ هنا الأولوية للفريق الذي فيه القائد بميّزة القيادة، وأنه هو الذي الذي
 اللشورى العامة لانتخاب النخبة الصالحة لانتخاب ألابضاء الشاب الانورى، وليكونوا الأمثل بين الأمة والأمثال فيما بينهم للحصول على الرأي الأحسن وليكون في العدد الأكثر عند التضارب دلالة على الأحسن والأقرب إلى الحق . تم على هؤلاء انتخاب القائد الرئيسي للشورى، فإن اتفقوا على رأي
M.1 سورة الشورى، الآيات:

وإلّا فالأكثر عددآ، وإلّا فالفريق الذي فيه القائد لأن فيه الرجاحة عـا عـد تساوي العدد، وهكذا تسير الشورى مصيرها إلى انتخاب الأحسن فالأحسن
 لكافة الطاقات والإمكانيات الصالحة لهذه القيادة المباركة على ضوء الكتاب

والسنة.
وإذا مات منهم واحد أم سقط عن الصـلاحية فأمر الانتخاب البديل إلى سائر أعضاء الشورى.

تم الشُورى القيادية بحذ|فيرها ليست لها الولاية المطلقة على الأمة
 الأفراد إذا تعارضا، كما ولا ولاية لهم على الفقهاء. وهنا أصلان أصيالان، أصالة الولاية لكل مؤمن بالنسبة للآخرين، بمعنى المحبة والنصرة والمعاضدة، وأصالة عدم الولاية بمعنى الأولوية على الِي
 القرارات الحاكمة لرئيس الدولة الإسلامية على الجماهير المسلمة ترجيحاً
 ضـرورة ولا ولاية ولا سيما على أشخاص الفقهاء، إشخاصـا لهـم عما هم الا

عائشوه

ليس البغي: التجاوز إلى غيرك - فقط - محظورآ، بل وكذلك التصبّر عليه دون انتصار محظور .
حيث الظلم والانظلام كلاهمـا من المحظورات في شرعة الله، وهكذا مظلوم مو مع ظالمه في النار.


اللغضب قد يكون بباطل فالغفر عنده صفة الإيمان، أو يكون بحق حيث بغي

 لإيمانه كأن يفترى عليه وهو يسكت، ظلماً بنفسه، أم سكوتاً عن حقه وحق الغير إذ يسكت، ظلماً ذا بعدين، فالانتصار إذاً من صفات الإيمان، كما الغفر حين يصلح من صفات الإيمان.
آيات ثلاث تأمر بالانتصار بعد الظلم، هذه والتي بعدها : ؤوَلَمَنِ أنَّهَرَ



 ويا لها من آية مكية تتبنّى الانتصار في البغي والمؤمنون في مكة ما
 التصبّر على الظلم والتخاذل أمام الظالم حسب المستطاع، فإلم إلن كانت هنالك في مكة فترة مقتضية للتصبر، ولكنها متقضّية بعد ردح قصير، نم المؤمنون لا

يتصبرون.
لقد كانت هناك اعتبارات في العهـد المكي تقتضي سياسة المسالمة



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: •ع (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الشورى، الآية: (Y) (Y) } \\
& \text { YYY : سورة الشعراء، الآية (Y) } \\
& \text { (£) سورة مسمد، الآية: ع . } \\
& \text { (0) سورة الروم، الآية : (8) }
\end{aligned}
$$

فالانتصار البنّاء، صدداً عن تفشي الظلم يتبناه الإسلام كأصل من أصول



 ينتصر الفرد للجماعة كما تنتصر الجماعة للفرد، فالانتصار عند البغي صفة الإيمان جماعات وفرادى .

إن الانتصار لإزالة البغي أو مكافأته ضابطة عامة لكل من بغي عليه، ولكن حسب ما يقتضبيه العدل، والعفو خير إن كان في محله وليس الـيس العار العفو المصلع أو الصالح غير المفسد إلآلا في البغي على الأشخاصن الما

 ممن بغي عليه ومن تتطاول أيدي البغي عليه لولا الا الانتصار.

: (6.
هنالك قضية العدل مماثلة بين سيئة وجزائها في كل شيء، ولا يصلح



 : ادخلوا




وأما العفو المفسد أن يتجرأ المسيء على ظلمك، أو تتطاول يده على سوالك،



 دون ظلم مُفِرط أو مُفَرِّط

آية الجزاء ترسم ضابطة عادلة عامة في كافة الموازين، فالمماثلة بين الليئة وجزائها قاعدة لا تستثنى، اللهم إلا عفواً فيما يصلح، ألما لا ولا يفسد، فهما إذاً من الفضل والأفضل، وأما أن تربو جزاء سيواء سيئة عليها،
 الراحمين أنه يجازي بعض العصاة دون نهاية في الآخرة، وهل هنالك مماثلة
 لا محدودة من إله غير محدود؟ وأدنى المماثلة بين سيئة وسيئة مماثلة النهاية في سيئة محلودة في الكيف والأثر وإن لم يكن في الكم والزمن.
= أكتر رد علي بعض توله فنضب النبي


 يريد بها صلة إلا زاده الش بها كثرة وما فتح رجل وفي نور الثقلين ع:
 الخصال عنه : وكظم فيظه واحتسب وعفى وغفر كان ممن يدخله الش الجنة بغير حساب ويشفعه في مثل ريبعة

سورة النحل، الآية: ،1Y7.
$\qquad$
جزاء سيئة سيئة مثلـها عدلاً، وسيئة دونها أو عفو وإصلاح فضهلا
 عدلاً فكيف يجازي هو ظلماً أن يخلّد بسيئات أهلها إلى غير نهاية، وما هذا


تم المماثلة بين السيئة والجزاء والسيئة المجازى بها لا تقتضي إلّا اعتداء بالمثلل، وليست هي اعتداء، وأما إذا كانت سيئة بنفسها دونما استئناء فلا ،





 والإضـلال، وإن شملت مثل القتل والسباب أم ماذا؟.

فإذا قال لك : أخزاك الله، تقول له مثل قوله: أخزالك الله، وإذا قال
لك: أنت فاسق إمانة دون حجة، تقول له : أنت فاسق جزاءٌ بحجة . . . وأما إذا قذفك بما يوجب الحدل، فليس لك أن تقذفه حيث يوجب
 أساء سيئة من أضرابهما مما يوجب الحد فجزاؤه إلى الله فيما حدَّد.

فلا تعني مماثلة سيئة سيئة أنك حرًا أن تجازى أية سيئة بمثلها، وإنـا والنما



$$
\text { (1) سورة المؤمنون، الآية: } 91 .
$$




ليس على المنتصر بعد ظلمه من سبيل، سواء أكان انتصاره فرضاً أم راجحاً أم - وعلى أقل تقدير - مسـموحاً، حيث الانتقام أو الدفاع وجان الماه الظالم حق مشروع على أية حال.







$$
\text { للإسلام }{ }^{(r)}
$$

إن للمظلومين سبيلاً معبَّدة إلى الدفاع ولا سبيل عليهم، والظالمون ما لهم من سبيل وإنما السبيل كل سبيل عليهم لتقطع عنهم سبل الظلم والبغي،
or (1)



 والثقايم إذا قام انتصر من بني أمية والمكنبين والنصاب مو وأمسابه ومو تول اله تبارك




 الآخرة من ملجإِ المظلومين
وفيما إذا لم يكن ترك الانتصار والتصبر على الظالم ظلماً، وإنما صنيعة حسنة ومحاولة لتوبة الظالم، أو تخجيله حتى يكف عن ظلمه، هنالك وُوَلَكَن


تم للانتصار مراتب عدة حسب المستطاع أقله (امن دعى على من ظلمه فقد انتصر||(1) وأكثره الانتصار بالقتال، وبينهما متوسطات.

تم من الانتصار شخصي أن تكرّس طاقاتك للذود عن الظلمم، ومنه جماعي أن تستعين بمن يعينك، ولكلٍ مجالٌ حسب ما تقتضيه الحالٍ. إن الصبر على الظلم والغفر ليس إلّا عند المقـدرة على الانتصـار والجزاء، حين يشعر ظالمك أنك تصبر وتغفر على قلرة فيستحي، وأما أن تصبر على ظلمه مغلوباً عاجزاً فليس إلّا تخاذلاً، إذاً فانتصر في دفع الظلم لا تخلو حال المظلوم أنه أقوى من ظالمه أو أضـعف أو هـما على


 إلا إذا أصلح، والثالثة مورد الآيتين حسب إحدى المصلحتين، وقد يكون الصبر راجحاً غير واجب كما يكون محرماً أو واجباً حسب مختلف الظروف والمقتضيات.

الدر المنور 7 : 1 ا 1 - أخرج ابن أبي شيبة والترمذي والبزاز وابن مردويه عن عائشة قالت قال رسول الش






وليس إضـالاله تعالى من ضل دفعاً له إلى ضـلال بعد ضـلال، وإنما ترك












(0)

سورة البقرة، الآية: v.
سورة المؤمنون، الآيات: 199-1•1.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة إبراميم، الآية: } \\
& \text {. سورة فافر، الآلاية: (Y) (Y) } \\
& \text { (r) سورة فافر، الآلآة: عـ. } \\
& \text { (£) سورة فافر، الآية: }
\end{aligned}
$$










 بارقة للخلاص ولات حين مناص، فالطرف منه جلي حين ينظر المتقون إلى



 والمرتاب الظنين، فهو لا ينظر إلا مسترقاً ولا يغضي إلا مشفقاً، من عظيم الخيفة وتوقع العقوبة .

هنالك تتهاوى كبرياؤهم إلى هوات النار، إياساً من خلاص مع كل لهفة وانهيار، منكّسي الرؤوس والأبصار إلى جهنم يصلونها ويئس القرار .

وترى كيف لهم بصر حتى ينظروا من طرف خفي وهـم عميّ : وُوَمَن


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

آية العرض تعنيه قبل الحشر في سكرة الموت، وفي البرزخ، أو يسمح له أن
 عذاباً فوق العذاب، أو أن حشرهم عمياً لا يعني إلا حشرهم ولفترة، وأما أن
 (Y) ولو كانوا بكماً وصماً دوماً فكيف التخاصمَ






 الأخرى تأويل لقوله

وترى هؤلاء الذين خسروا أنفسهم إذ هم ظلـموا فما بال أهليهم إذ يخسرونهم؟ . . أهلوهم هنا هم المخسرون وليسوا معهم خاسرين، فإن كان
 الجحيم، فهـم إذاً خاسرون أهليهم كما خسروا أنفسهم، سواء أكانوا معهم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: 9V. }  \tag{1}\\
& \text { سورة ص، الآية: عالآ } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر، الآية: الآلان الان }  \tag{£}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: 10. }
\end{align*}
$$

نم الـقول الفصل الأخير من رب العـالـمين يصـدق مقالة الرسول
 حِوَل لهم عنه وهم فيما قدمت أيديهم خالدون.

 اللذينه فالمعنى أن الخاسرين الذين خسروا . . ألا أن الظالمين (وهم هؤلاء


الآية.




الاستجابة للرب تمتد في الحياة الدنيا ما دامت قائمة وِيَّن تَبَلِ آنَ بَآتَ


 فينفع الإيمان حتى عند رئية البأس؟ كلا فيما لا مرد له اله من الها




(1) سورة المؤمنون، الآية: • . .


الفر تان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشرون
 فالمردّ المنفي أيام نلائة، يوم البأس زمن التكليف فلا مردّ من استحقاق العقوبة إلى سواها، ثم اليومان الآخران. فواجب الاستجابة هو كونها في حياة التكليف، حقاً حالة الاختيار، لا جزافاً في نفاق أم خاوياً عند رؤية البأس، فما للمستجيب مردّ من الا ماله قبل




 (ؤَإنْ أَعَرْوُوا عن الاستجابة فلم يحفظوا أنفسهم عن الكفر اختياراً،
 ألْكَلَّهِ إراءة الطريق، لا الإيصال إلى المطلوب.


 كفور، وإن تظاهر حالة النعمة أنه شكور.

我

: قَرِيرٌ

(1) سورة يونس، الآية: 9 (1).

سورة مود، الآّي: 100.
 إنات وذكور كهبة لتخلقه في خلقه حيث الأولاد مظهر من مظاهر المـنـ






إناثأ ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها (r)
 عَمَا يُشُرِكُرْنَ) (r) فإذ يختار لك الذي له ملك السماوات والأرض أنثى كهبة ومنحة ربانية فهل لك أن تردها أو تبغضها؟ أو يختار لك ذكراً فهل لك أن تتبجح حيث لم يهبك أنتى؟ أم إذا جعلك عقيماً حرماناً عن هبة الأولاد ذكراناً وإناثاً فهل لك أن تغضب لماذا جعلك عقيماًّ كلا ثم كلا! فإن هبات




 المضرة لي؟ نقال رسول الش لِ
 متاتة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك وليس لك أن تتناول من مالد ولا من بدنه شيئاً إلا بإِنها

 سورة القصص، الآية: 1A.

الإنات، نم يقدم ذكرانآ لكي يفهمك أنها في هبة اله على سواء پأرأيت لو أن اله أوحى إليك أن أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟ (طبعاً) يا


وقد يختار الش أنثى هي مفتاح كل خير وبركة كما كانت فاطمة بنـت
 وقد قال مباركات مفليات||(r)



وسائل الشبعة ج IV م


 الش ال
 أنه ولد لك ابنة فتسخطها وما عليك منها! ريحانة تشمها وتد كفيت رزتها وكان رسول






 ومن بعضها شبه دقيق السميد ومن بعضها الشياب (النبات) ومن بعضها كا كالنبق فيهوي ذلكي الكي كله نحو الأرض نقلت في نفسي: أين مقر مذه الخارجات؟ فناداني ريبي يا محمد! مذه ابنتها من مذا المكان لافلو منها بينات المؤمنين من أمتك وبنيهم نقل لآباء البنات لا تا تضيقن صليوركم ملى بناتكم فاني كما خلقتهن ارزتهن.

M10 or - YQ : مورة الشورى، الآيات
العمر، ولكنها تلة قليلة، أن يوهب الوالدان فقط بنات أو كذلك البنين! إلّا
 تعني كل ولادة وولادة، فقد تكون أنثى وقد تكون ذكراً وقد تكون توأماً .


ولادات.


 فهذا العقم هو عقم في العمق حيث لا علاج له، ولا عادياً بعلاج، ولا




تقدّم الإناث هنا جبرٌ لتأخرهن عند الناس، ولأنهن في كونهن مظاهر



لأن اله قال. . . . .
وتعريف الذكور مجاراة لمن يقدمونهم على الإنات أو للإشارة إلى واقع



(1) سورة اللناريات، الآية: YQ.

الإناث كضابطة، أو لا يزعم أن في تقديمهم تقدّم على (إناتآا ويا لها من صيغة سائغة كأنها صاعقة تحرق التخيلات الجارفة الحمان الحاء الواء حول الإناث بين


(1)

 هنالك تكليم لله في مثلث لا رابع له، فما هو تكليمه، ومن نمّ ما ما هو




التكيم الإلهي:
إن التكليم الإلهي يعني فيما يعنيه الرباط العلمي وحياً إلى بشر، كلاماً إلى سمع أو معنى إلى قلب، بواسطة أو دون وسيط، بـحجا الـياب أو دون حجاب إلّا حجاب ذات الألوهية حيث يستحيل ارتفاع وناعه، لارتفا وناع ذات الألوهية وسموها عن أن يدرك دون حجاب الا هالا يحس ولا يلا يمس ولا يجس

ولا يدرك بالحواس الخمس" .
 صوتاً أو معنى دون صوت، بخلقه الله تعالى كسائر خلقه، إلاّ آنه يختصه من


(1) سورة النجم، الآية: هـ.
 في الدنيا ولا في الآخرة مهـما كان مكلّم الـمؤمنين في الآخرة: الوَولَا
 الدنيا إلاّلا مع المرسلين
 يتحمل كلام اله مواجهة برؤية أو بسماع لفظة كما يلفظ البشر فيسمع، لا هذا ولا ذاك، وإنما وُوَحْيَا أَوْ . . .

فالوحي وهو الإشارة في رمز قد يكون مـن أرقاه في أعلى القـــم الممكنة، وهو وحي دون حجاب ودون رسول، إلقاء في قلب الرسول دون دون

 أي وسيط إلى قلب الرسول، في حين ليس بين الرسول وبين اله أحدٌ حتى
 المقدسة حيث تبقى حجابآ لن يزول.

هنا لا يبقى حجاب للوحي إلّا حجاب هو لزام ذات الألوهية لـمن سواه()، فهو وحي دون أي حجاب ممكن الكون والارتفاع، وكما الوحي

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: 11A. }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: VV. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

 الصادق
 والستور، وإنما معنى قولنا : استر انه لطف عن من مدى ما تا تبلغه الأوهام كما لطف النفس وهي $=$ خلق من خلقه وارتغعت عن إدراكها بالنظر .

إلى الرسول الأقدس محمدل حجاب، حيث لا كلام ولا منام ولا شجرة أم ماذا؟ ولا جلا جبريل ولا حجاب

نفس الرسول المقدسة النورانية، حيث (لم يكن بينه وبين اله احدل|(1)
ولم يسبق هكذا وحي لأحد من المرسلين، ولا الملانكة المقربين، لأنه

 فضلاً عن روحه (r)

هذا تكليم إلهي متحلل عن لفظية الكلام وعن أي وسيط، نم يأتي دور
=
 بتتع منه ذاته ولا التراق الصانع والمصنوع والرب والميربوب والحاد والما والمحدود.

 (1) في التوحيد بإسناده عن زرارة قال قلت لأبي حبد اله


إذا تجلى اله له - قال نم تال : تلك النبوة يا زرارة واقبل يتخشي




 وني اللر المنور أخرج البخاري ومسلم واليهيهي من عائشة أن الحارث بن مشام سال رسول الش اله
 أقول: وهو أشده هلّ خاص بما يوحي إليه بواسطة ملك الوحي، فإن أشده ككل ما يوحى اليه دون وسيط.
 لكلامه الموحى إلى رسول، سواء كان وراء الكلام اللفظ وهو أبسطه، أم




والوحيان يعنيان ما لا وسيط له رسالياً، ومن تم:

 هو رسول الوحي، يشير في رمزِ ما تلقاه من اله إلى الرسول البشري. إن الوحي - حيث يحمل تكويناً أو تشريعاً - ليس إلّا من اله، سواء أكان






ومن تمّ الوحي التشريعي الذي يحمل أحكاماً شرعية للموحى إليه شخصياً، أم له ورسالة إلى جماعة قلوا أو كثروا، أم إلى العالمين أجمعين.
 ببإذن الله، آية يتيمة في القرآن كله، على احتمال آن الموحي بإذنه هنا أيضاً

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزلزلة، الآيتان: ع، ه }
\end{aligned}
$$

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

هو الله، حيث الآية تتبنى التكليم الإلهي في هذا المثلث البارع، فليكن المكلّم الموحي في ثالثه هو اله كما في الأولين



 بارعة إلى كلٌ كما يحق له ويتحمل، وكما يجب في رسالته . لقد جمع لمححمد حجاب المنام أو الكلام - وبواسطة جبريل، ووحيه الأول دليل آن الآخرين لم يكونا لحاجة منه إلى حجاب أو ملك، وإنما هو تثبيت للمؤمنين حتى لا

 النبي ولثن قلت: تنزيل جبريل لم يكن بمشهد للمؤمنين فكيف يصدقونه حتى

 قوله : إن تنزيل القرآن بواسطة روح القدس .
 فهل يدخل في مثلث الوحي أم ماذا؟.
فالجواب: إن الآية تتحدث عن تكليمه لبشر دون أي كاتن من جن وشيطان أم من ذا؟ ثم قد يكون وحيه إلى إبليس من وراء حجاب الغضب
مورة النحل، الآية: Y•1.


والظلام دون حجب النور الذي كانت لرسل اله، أو أنه لا يدخل في مثلث
الوحي إذ لم يكن وحي رسالة وإنما وحي تنديد وتبكيت.



 إن كان روح القرآن فمحكمـه وما أوحي إليه ليلة القدر والمععراج أم مـاذا
 ذلك في المنام أم ماذا.
 الروح القدسي الرسالي الذي هو سـند العصـمة ولزام الـمرسلين وسائر المعصومين، وكلٌ منهما روح من أمر الله وفعله، لا صنع للموحى إليهم فيه ولا أمر، اللهم إلّا تحضيراً مستطاعاً لهم بتوفيق اله وجهودهمم لكي يستأهلوا لنزولهما عليهم ووحيهما إليهمّ، وحي التكوين: روح العصـمة، ووحي التشريع : روح الكتاب.
وقد يشملهما هكذلكه وكما في سائر القرآن، فالروح القرآن وهو روح



 تتنزل عليهم واحداً تلو الآخر، أو يشملهما معاً، ثم الروح الملقى هو روح
(Y) سورة النحل، الآلية: Y.
(1) سورة الإسراء، الآية: 10.

 يتم الإنذار ويطمّ في الجو الملتطم، وبكتاب الوحي يبلغ الروح القدسي، فلولا عصمة القرآن لم يكف الروح القدس، ولولاه لم تكف عصمة القرآن، فالروحان متجاوبان متناصران في الدعوة الرسالية المتحللة عن أية أخطاء. وكما أن من وحي القرآن إلى محممد "وحياً" دون حجاب أو رسول، كذلك وحي الروح القدس إليه دون وسيط، فقد يلقيه اله كذلك أو وْيْتِّلُ

 جمعية الصفات تجمع - للموحى إليه في الروح الموحى - كتاباً وروحاً قدسياً،
 الكتب، كما الحصمة المححمدية وكتابه يجمعان ما بالإمكان أن يوحى من الله .

 وحيه الوسيط - قد يكون هو أو الروح الذي ليس من الـملائكة ومو




$\qquad$

 (ع) (ع) سورة القدر، الآية: ع. (0) سورة النبأ، الآية: هب.
$\qquad$
 نـازلان عليـه دون أي وسيط، وحيـا دون أي حـجـاب، كـمـا وأن قبض روحه
فهنالك أرواح أربع من الهل إلى رسل الله، روحان ينزلان وحياً : روح
 القدس: الروح الأمين، وسيطاً في وحي الكتاب، - Y - والروح وسيطاً في
 وحي الروح القدسي دون أي وسيط، كما قد يتلقى روح القرآن دون وسيط، وقد يوحى إليه القرآن - كما في مفصله - بوسيط، أو يلقى إليه ليلة القدر

من كل أمر بواسطة الروح

 القدسي ليس لزامه دراية الكتاب والايمان القرآني، لأنه أعم، وروح القرآن


بروح العصمة تفسيراً باللازم أو بمصدداق خفي (r) اللهم إلاّ أن تعني دراية الكتاب والإيمان دراية إجمالية عنهما كما يحق للقمة الرسالية، ومن ثم تفصيل الكتاب، فالروح القدسي بما يوحى إليه من
(1) سورة المعارج، الآية: ع (Y) نور الثقلين ع: (Y)
 إليك روحاً من أمرنا . . . قال: خلق من خلق اله

 محمد ما صعد إلى السماء وانه لفينا وفي معناما روايات حدة وفي بعضها إنه من المالملكوت.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس والعشُرون
 وتانياً الثاني، وهما اللذان يتبنيان الرسالة القدسية المـحمدية كسائر الرسالات على شتى مراتبها

 الروح السابق وحيه على وحي الكتاب محكماً ومفصلاّ، أم ووحي الكتاب محكماً ليلة القلر بعد بداية البعئة قرابة خمسين ليلة.
 ما كان يلريهما، ولو كان - فقط - روح القرآن المتأخر عن روح الرسالة فإنه كان يدري ما الكتاب والإيمان إجمالياً قبل وحي القرآن، كما دراهمـا ليلة القدر أكثّر، نم درى تفصيلهما بنزول تفصيل القرآنه، إذآً فهو روح الرسالة أولاً ومن نم روح القرآن.
 القدس فيه حمل النبوة|(1) ولأنهما متلازمان كلٌّ يلازم زميله في حمل النبوة وتنبّي الرسالة.

وترى أن الرسول قبل هذا الوحي مـا كان مؤمناً كمـا لـم يكن يدري القرآن؟.

إنه كان مؤمناً منذ كان فطيماً (ولقد قرن الهه به من لدَن كان فطيماً أعظم
 جعل للنبي الشهوة فبه آكل وشرب وأتى النساء من الحلالا وروح الإيماذ فبه أمر وعدل وروح القدس فبه حمل النبوة.

ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله
ونهاره1(1)
ولكنـمـا الإيـمان درجات، ولأن (الكـكتابال هـنـا الـقرآن أم وسواه (اوالإيمان) على ضوء وحي العصمة الرسالية والقرآن، فهو كبشر قبل الوحين
 والعملي بما كان يسلكه الروح الأمين.
فما كان يدري هو من نفسه أو بأيّة دراسة وارتياض مـا القرآن ولا





لقد كان مؤمناً نبياً أم سواه قبل رسالته، وما كان
 أَلْبَطِلُونَه()


> يتنى قوام الرسالة.


وني الدر المتور أخرج أبو نعيم في الدلاثل وابن حساكر عن ملي قال: قيل للنبي




$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة مود، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: عـع } \tag{£}
\end{align*}
$$

وما كان يدري ذلك الإيمان الـحاصل بوحي الروحين وَيَنُ نَعُُ عَلَيَكَ

(1)

فالإيمان هنا معرَّف معروف حسب المقام إنه إيمان خاص، بحاجة إلى تعريف الوحي، كما علم الكتاب بحاجة إلى الوحي، دون أن يملك الرسول قبل رسالته هذا العلم أو يدري هذا الإيمان! . هنالك بالنسبة لإيمان الرسول قبل رسالته مفرط ومفرّط، قولاً آنه كان ضالاً لم يؤمن، وآخر أنه كان يعلم ما أوحي إليه قبل أن يوحى، والحق

المستفاد من القرآن عوان بين ذلك (r)

 والإيصال إلى الهـدى، فخصوص الهـداية الدلالة عام، والهـداية الإيصـال



إيصال تكويني إلى الهلى(گ)
(1) سورة يوسف، الآية: r.
(Y) وإذ لم يكن الرسول ليعلم القرآن تبل وحيه فباحرى لم يعلمه فيره، فالروايات القائلة إن

ونبوته تبل الرسول! .
سورة محمد، الآية: IV .
(£) تفسير البرمان ع:


 الأنمة يسددم كما كان مع الرسول

وعلّ الهداية الأولى هي الهداية بوحي الروحين، نم الثانية هي العامة
وأين هدى من هدى؟.

: (

 حيث رسمـه اله وخططه لعباده وجعل عليه الأدلاء إليه وأمرهـم أن يدلوا


شرعة الرسول قبل الإسلام:
ترى أن محمداً كان يسترشد فيها بأعظم ملك من ملائكة الوحي دون أن أن يوحى إليه أم كان متعبداً بالشرعة المحكِمة زمنه : شريعة الناموس التوراة حسب الإنجيل؟ بيد


 عن شريعة نوح؟ أم لم بكن على أية شرعة وإنما على الفطرة الطاه



من المؤكد قرآنياً وفي السنة أن اله اصطفاه بين العالمين على العالمين (1) سورة مود، الآية: 07.
(Y) سورة آل حمران، الآية:
(Y) سورة الضخی، الآية: V.

الفرقان في تفسير اللقرآن/ الجزء الخامس والعشرون
أجمعين، وفيهم - طول الأربعين - عباد الها المـخلصون من أهل الكتاب الموحلين، واصطفائه عليهم يتطلب - ولأقل تقدير - أنه كان مؤمناً كما
 كان بينهم أوّل المؤمنين والعابدين، إضافة إلى تحا تلا طول الأربعين ولكي يصلح للرسالة على العالمين أجمعين، هذه الرسالة الـا السامية القمة التي تربو الرسالات كلها ربوة تطمّها وتتممها، أفلا يقتضي ذلك لمححمد الوحي يسلك به سبيل المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، وإن لم يكن بوحي، أم لا أقل من اتباعه شرعة التوراة الأصيلة على ضوء الإنجيل الاأصيل، تدليلاً بوحي أم سواه في موارد التحريف أم ماذا.
ومهها يكن من شيء فهو كان أفضـل المؤمنين العابدلين على الإطلاق وإن كان (ما كان يلري ما الكتاب ولا الإيمانها قرآنياً قبل نزوله ونزوح روح القدس عليه.

وقد تعني نبوءته السخخصية قبل رسالته قوله: ا(اكنت نبياً وآدم بين الماء والطين" واقع النبوة منذ كان فطيماً حتى رسالته، ونبأ النبوة وآدم بين الماء والطين

أم يعني نبوّته في وجوب تصديقه قبل بعثته طول التاريخ الرسالي للرسل



I
.


مكيّة وآياتها تسع وثمانون

居 تَقْقِلُونِ (





 غَرْجُجونِ













 (640 (4)
(لحـّ| رابعة الحواميم السبع، تبدأ بالكتاب المبين وكما في الدخان،



 الكتاب النازل ليلة القلدر جملة واحدة.

أترى ما هو الكتاب المبين؟ إن له حسب الثقرآن مصاديق ثلاثة، أعلاهما


 الجمع بين حالتي التزول وقبله محال، ذـ الـ يعني 'أم الكتاب واله تعالى انزله من عل =

 الـرسـول مـحــــد

فقد يعني الكتاب المبين هنا أم الكتاب فجعله قرآناً عربياً جعل ثان بعد إنزاله في ليلة القدر، أو يعني النازل فيها فجعله جعل أول، وقد يلوح من
 يلوح (احـّ) خطاباً لـ (أحمد - محمد) قسماً بالكتاب المبين الذي أنزلناه
 قبله بمحكمه النازل فيها لا قرآناً : يقرأ بألفاظ، ولا عربياً : لائحاً لغير الرسول لَعِلُّ للرسول بما أنزل عليه من علمه تعالى.
= آيات مفصلات لعلهم يعقلون.



 بإحكامه وانه يشمل ما يختص بالرسول الـو نفسا مي مغاتيح كنوز القرآن، إضافة إلى علم التأويل الخارج من دلالة التنتيل، نهنا الختصاصان للرسول من القرآن . سورة المائدة، الآية: 10.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة يس، الآية: } 79 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

سورة الدخان، الآيات: ابـا سورة القدر، الآية: 1

فقد أنزله الله مرة أولى في ليلة مباركة حتى وعاه الرسول محكماً، ثم

(1)

وترى ما هو الكتاب المبين الأم؟ وما هو الفرق بين الكتب الثلاث؟ للكتاب الأم مواصفات عدة في سائر القرآن تميزّه عن الآخرين على وحدة في الثلاثة.



 والكتاب المبين الثاني: القرآن المحكم، ولا الثالث : القرآن المفصل، لا يشمملان العلم الفعلي كله فضهلأ عن الذاتي الذي هو عين ذاته تعالى فلا








$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مود، الآية: 1. } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { II : سورة يونس، الآلآية (Y) } \\
& \text { (£) سورة مود، الآية: } 1 \text { ( } \\
& \text { (0) مورة النمل، الآية: vo. }
\end{aligned}
$$




 ولوح محفوظ هو الكتاب الأم، لائح لدى الله، محفوظ عند الله، والنازل
 المنزل طول البعثة لائح في صدور الحفاظ، محفوظ عن التحريف، وألحيرا


والكتاب النازل بمحكمه ومفصله كانا في الكتاب الأم، فتولد المحكم
 فأم الكتاب يعم ويطم كل علم، فما من غائبة في السماء والأرض ولا رطب ولا يابس، وما من قرآن ولا عمل ولا من مثقال ذلا فرة في الأرض ولا


علم شيء ولا أي شيء، فهو العلم المطلق بكل شيء. إذاً - بطبيعة الحال - ليس الكتاب المبين الثاني : النازل ليلة القدر على قلب الرسول منه كما هو فيه، وليس الشيء في نفسه وإنما هو فيما يحويه، كما نطق به

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

تم الكتاب المبين الثاني أم للثالث: القرآن المفصل، فإنه آياته وليس الأم بتمامها، اللهم إلا ما هو للناس والعالمين أجمعين، اللهم إلا ما ما تعنيه رموز القرآن ومفاتيح غيبه الخاص بمن الا أو ألمي إليه وأهليه وتأويله، إذاً فالقرآن المفصل هو هو الأم الثاني برموزه المنحصرة بالرسول المنخسرة عمن سوى . الرسول
تم المبين الثالث : هذا القرآن ليس إلا آيات الكتاب المبين : هالَّرَّ تَّكَ
 (r)

فهذا الكتاب القرآن والقرآن الكتاب ليس إلا آيات للكتاب، والقرآلآن الأم، النازل في ليلة القلر، لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، إلا بيان ما يختص بالر بالرسول
 المبين الأول بتمامه، حيث يجري علم الغيب كله دون عزوبي أو غروب.



 ظرف للثانية بولدها، نهي تحويهما وتحيط بهما، دون تساوِ، وإنما أنزل منه الْا ونزّل ما يحتاجه النبي العلم الرباني وليس العلم كله، فهو من الغيب وليس الغيب كله. والكتاب المبين الأولّ هو أولاّ مبين لرب العالمين لا عن جهل، وملا ولابين للنبي والعالمين على حلّهم، ومبين كل شيء علماً واقعاًا .
(Y) سورة النمل، الآية: 1
سورة مود، الآية: 1
سورة الحجر، الآية: الآية: 1.
$\qquad$
والمبين الثاني يخص النبي إليه ليلة القدر إلا ما بينه أو بينه القرآن المبين

والمبين الثالث من طبعه أنه يبين دون خفاء في قصور دلالي، وعلى من

: 我) (
الكتاب المبين الأم الثاني فضـلاّ عن الأول، لم يكن قرآناً: يقرا في

 العربية وإن كان بها . إنه عربي في بعلين : باللغة العربية فإنها أعرب اللغات وأظهرها، بلسان عربي في هذه اللغة حيث لا تعقيد فيه ولا ريب يعتريه، وجملة القول في عربيته أنه يعرب عن حقائقه كأوضح ما يمكن في فصاحة
 وخفاء فيما يعرب حيث لا يعزب عن دلالة، ولا يغرب عن لمحة إلا وهو بيان له، يعرب كأعرب بيان وأعذب تبيان .
 للعالمين وبيان للناس أجمعين، بل هم العالمون أجمع شرط أن يعرفوا هذه

 ماذا. إنه لسان عربي يعرب، لا لغة عربية قد تعرب وقد تغرب وُوَسَنًا لِسَانُ

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



 أن يختص لسانه وحكمه بالإنسان العربي، وإنما هو عبارة تعرب وحكـم


ا'ترى لو نزل القرآن بغير هذه اللغة ما كان يعقل أو يتقى، فإنما يتقى ما يعقل، ويعقل ويقبل الظاهر دلالة، الموافق للعقل والفطرة والمصلـحة

مدلولاً .
فكم من عبارة عربية لا تعقل فلا تقبل، وكم من أعجمية تعقل فتقبل، ، ولكنما القرآن جمع بين عربية اللغة وعربية اللسان وعربية البيان وعربية الحقائق التي يتقبلها العقلل والفطرة، ويصدقها الواقع، فهو حكم عربي في كافة المدجالات. و"لكعلّه هنا في موقف ترجّي العقل عن القرآلن، لا أن الله يترجى، وإنما العالمون المكلفون بشرعة القرآن، فمنهم من يعقله ومنهم من لا يعقله، فالقرآن في نفسه بيان لا عوج فيه، فيه رجاء عقلكم أن تأخذوا حقائقه، لا إنبات في عقله مطلق ولا سلب عن عقله مطلق، وإنما هو عوان، يُعقل لـمن يعقله ويعقل عنه، ولا يعقل لـمن لا يعقله ولا يعقل عنه


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

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الإسراء، الآلاي: AY (0) }
\end{aligned}
$$


الكتاب هنا كتاب العلم المحيط من تشريع وتكوين، يحوري كتابات


 السماوية وهي دونه، كما هو علي عن أن تناله الأفهام قبل نزوله وحتى للرسول
 فكما اله علي لا ينال في علوه، وحكيم لا يغتال، كذلك قرآن انه المبين،

 يعلو كل عال، حكيم لا يتطرق إليه أي إدغال، ولا يلا ينفذ إليه غيره في أي مجال على أية حال! القرآن منا (اعلي" و اله تعالى "علي") في آيات سبع، وأين علي من




 أولته إلى ضمير شأن - حيث يتطلب مبتداً وخبراً - لا تجد إلا الا خبراً
(1) سورة آل ممران، الآية: هA.
 [سـ:





الرواية نفسها.
 هذا ذكر مبارك أنزل قرآنّا عربياً لعلكم تعقلون، رحمة عالية غالية لعلكم ترشدون، فإن عقلتم فأنتم مهتدون، وإن أسرفتم في الجريا
 واستعراضاً لكم بنقمته، وإنه لتهليد مخيف أن يلوح لهم بعد ذلك بالْ بالٍممال من حسابه ورعايته جزاء إسرافهم القيحح. إن ربكم بحدئكم في هذا الذكر بلسانكم كما يتفهمه كل إنسان، لسان

 فلو أن ضرب الذكر صفحاً كان عنكم المسرفين برفعه أو محوه فما
 مستوراً، فانقطاع لحجة دائبة عليكم من رب العالمين، فليكن الذكر أمامكم
 اله

 سورة آل حمران، الآية: المـ ال

شفاء: ورحمة للمؤمنين، أم نكالاً وخساراً للظالمين:

(1)

理





 الكرسالة الأخيرة السامية، لا شأن لها إلا أوليتها وأنها تعبِّد طريق هذه
الأخيرة.

我

 دون أن يضرب عنهم الذكر صفحاً إن كانوا مسرفين !

VI : سورة الصافات، الآية (Y) (Y) (Y)
سورة الشعراه، الآية: (V)
سورة المؤمنون، الآية: ع £.

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





المستكبرين وتؤوي المستضعفين :
 آلَأَلِّنَ مضياً في واقعه حيث الهلاك الواقع، ومضياً في إنبائه حيث الإنباءات

 طَبِقِ(r) سنن من كان قبلكم حذوا النعل بالنعل والقذة بالقذة.
 والجماعات، هؤلاء الأشداء أهلكوا بالطاغية.
 منالك خطوات نلاث إلى اله، أولاها آن مناك ماك مخلوا كلَّه مخلوق، وثانيتها أن الخالق عزيز عليم، ونالتها أنه هو الشا
 نُخلق تلو بعض ومع بعض، فلا ناكر أن هناك مخلوقاً بين المختلفين في الهُ من مادين ومشُركين أم من ذا؟


 (r)



 فالعزة: القدرة الغالبة، والعلم المطلق : اللطافة والخبرة، نلمسها كلها في



فلو أن الحكمة والإتقان في هذا الصنع البارع البديع دليل الجهل والعجز، أم لا يدل على علم وقلرة، فما هي آثار العلم والقدرة أم ليست لهما آثار؟.

إن القدرة الغالبة غير المـغلوبة والعلم النافذ هـما لزام هذا الخلق


 واللطف والحكمة نقرؤها ليل نهار في هذا الخلق العظيم. فسواء أكان هذا السؤال عن المشركين المقرين باله ذي العرش، أم عن الماديين الناكرين اله، حيث الخلق وإتقانه دليل لا مرد له على خالق أتقنه،



كل" من له أدنى شعور لا ينسب هذا الـخلق - بـما فيه هـه العقول البارعة - إلى مادة غير ذات شعور، فلو أن العجز والجهل يأتيان بما لا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الملك، الآية: ع1. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الملك، الآيتان: ّ، ع، } \tag{Y}
\end{align*}
$$

يقدر عليه فطاحل العلماء ونوابغ المخترعين، فلنحاول في تحصيل العجز
 عليه المادة العاجزة الجاهلة！فليكن الـخالق أياً كان أعز وأعلم من كل مل ما ما

 بالله، وليقله الماديون الناكرون الله
 إن جعل الأرض مهداً بعدما كانت شَموساً محكومة بحراكات مضطربة، وجعل سبلِ لنا فيها بغية اهتدائنا إلى منافعنا، هما من مظاهر العزة والعلم لخالق السماوات والأرض

فكما الطفل يربّى في المهدل تم يُمشّى في سبل الحياة، كذلك يتربى الإنسان في مهد الأرض ويمشي في سبلها إلى منتفعات الحياة، سواء أكانت الحياة الأرضية المادية لصالح الجسمه، أم حياة معنوية سماوية هي معرفة الى الا الله، فالسبل المجعولة لكم فيها ليست هي السبل الأرضية فحسب، الألمبا بل وسبل الإنسانية كلها بما كوّن فيها أو شرع، فمن شرعة التكوين تهتدون إلى المكوٌّن وإلى حياتكم الأرضية، ومن شرعة التشريع تهتدون إلى مشاريع الإنسانية، وهي حجر الأساس في تبنّي الإنسان كإنسان． فهناك مثلث من السبل المجعولة في الأرض يعيشها كل إنسان وكل


 نهذه الآيات الست في سورني الزخرف والعنكبوت．

جيل حسب مستطاعه وعلى ضوء محاولاته الدائبة : سبل المعرفة الإلهية بما أودع في الأرض من بدايع العزة والعلمه، وسبل الحياة برّاً وبحراً وجوّاً، وسبل التشاريع الالكهية، عبر الرسالات، والات الإنسان يعيش هذه السبل ويهندي بها إلى معارج الكمال.
فالأرض بسبلها تكوينية وتشريعية مهد للطفولة الإنسانية حتى تبلغ بالإنسان إلى رجولات ورجولات، حسب مختلف الإمكانيات والإدراكات. فالأرض مهلد بحراكها الذلول بعد آن كانت شَموسآ، ومهـد بحراكها


ومهد متمهد لترقية الناشئة إلى آماد وقمم من الكمال الإنساني .

 ممن سبقنا من إنسان كما نحن؟ . طبعاً ليس مهاد الأرض جديداً يخصنا، فإنه يعم ويطم كل من يحتاج

 بعزة الهه وعلمه لمـحاويجها من إنسان وغير إنسان، مهـما كانوا هـم في درجات.



 ورحمته، تعبيرات سبعة عن حركات عدة في مربع من كونها وكيانها : قبل الحياة عليها، وزمنها وعند موتها وفي قيامتها.

ومن سبل الحياة الأرضية في الحقل المادي نزول ماء السـماء عليها
بقدر :
 إن ماء الأرض كله نازل من السـماء بقدر، لا يزيد فيُغرق، ولا يقل فتجف الأرض، وإنما بقلر يقدّره علم الها وينزله بعزته وحكـا







 رحمة ذات دلالتين لسبل الاهتداه، على المبدأ والمعاد.


 الأزواج كلها حسب القرآن والواقع الكوني هي الخلق كله، فما من خلق إلا وهو زوج ولا زوج إلا وهو مخلوق، فلا فرد حقيقياً إلا الله سبحانه وتعالى عما يشركون.
(r)

سورة مود، الآية: ££ .
(1) سورة البقرة، الآلية: 17 ال

سورة المؤمنون، الآية: 1A.

أجل إن الزوجية التركّب وإن من جزءين فيزيائيين أم مندسيين، إنها



 الآن أم سوف يعرفه، حيث الزا

 موجود سوى اله مادي - هو الوجود التركيبي الزوجي مما يعلمون ؤرِيمَّا لَا لَا يَمَلْوُونها! !
وخلق الأزواج بنفسه دليل على عدم الزوجية في خالقها، كما الزوجية بنغسها دليل حدوئها بعزيز عليم.
 كالأنعام، أو فيه كالفلك وأضرابها، و(منه هنا تلميحة أن ما تركبون لا لا

 أما هيه.


 يصبح لنا قرناً نركبه، أو تقرن أسباب اصططناعه فنصطنعه، إلا بفضل من الشا

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

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




آبة الانقلاب تجعله في نطاق الركوب وطبعاً في السفر طال آم قصر،

 اضطراب هنالك أكثر، ولتقل في السفر حين تركب ضمـن الـي ما تقول : ا(اللهم
 خير، بلاغاً إلى مغفرتك ورضوانك
خيرك ولا حافظ غيرك||(r).

إن الأدب الإسلامي هنا وئيق الصلة بتربية الروح الإنساني، إنه ليس

 حياته كلها مربوطة بفضل الله ورحمته، فيصبح دار دائب الانقلاب إلى اللّه، فراراً دون قرار ولا ارتجاع إلى دار الفرار .

رغم أن خالق الأزواج والزوجين ليس من الأزواج والزوجين، حيث الزوجية آية الفقر، ومن المستحيل أن الفقير الذات بخلق الفقير الذات رغن رغم

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) مورة الإنشقاق، الآية: } 7 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$


 (42) بمحمد هِ

 من ملك أو إنس وجان، أم جزء من الإنسان (روحه) جزء من روحه، وقد


رَِّّهِ
فقد جعلوا المسيح ابن الله بولادة إلهية، والمـلائكة بنات الله، واللجن
أبناء الله :


وذلك الـجزء المـخرووق من ذاته سبحانه لا بـد وأن يكون مئل ذاته


لَكْفُرِ مُبِيُّ
وترى الجزء المجعول له من عباده هم فقط الذين ولدهم على زعمهـم

أم تجزئوا عباده فجزء له وجزء لآلهة أخرى؟ والجزآن عباده كما هـم
معترفون! وقد جعلو!!
أم تـجزئوا الـخلق ، والتدبير لـعباده، فله خلـقهـم ولآلهـة أخرى
تدبيرهم؟ . . وقد جعلوا!

المتجزئ من ذاته كالأول، أو الجزء العبادي ففريق يعبدونه وآخرون يعبدون


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحجر، الآية: } 9 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

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

وتدبيراً، فجزء الخلق له وجزء التدبير لآلهة أخرى!. كما وأن لامن عبادهله تعني في الأول بعض العباد وهم الذين ولدهمه في زعمهمهم، وفي الثاني فريق
 آخر لآخر!

ولأن الجزءء في أهله من الكـل، فهو قسـم مـن ذات واحـدة أو مـن ذوات، فالمعنى الثاني يصبح في القوة نالث الاحتما الاحمالات، كما الأول أول حيث الأظهر من الجزء هو من شخص لا أشخاص كالثاني ولكنما الجزء في إطلاق عام يعم الثلاثة.
وبصيغة أخرى و(اجعلواله تشـمل جعل الولادة أم البنوة التشريفية أو

 شأن المععبودية، أو الحخالقية أو التدبير - فتشمل الآية من الْ بولادة ذاتية بعضـاً كالروح أو روح المسيح، أو كلّا كالمسيح عند جماع الاعة،



 كوسيلة له، ومنهم من يقول إنه الخالق والـمدبر غيره، ومنهم من يقتسم الخلق والتدبير بينه وبين خلقه ومنهم. . فكل هذه الخرافات وأشباهها داخلة في تنديد الآية! .

 عبداً لنفسه فهو إذاً يعبد نفسه في حين يُعبد؟ أو اتخذل عبدآ له مخلوقاً لنفسه




 ومن تم لو صح التبنّي فليجعل خلقه جميعاً ولده من بنين وبنات، دون الـو ألن يقتسم تلك القسمة الضيزى الجاهلة المجنونة، العاجزة الملعونة. إن البنات أضعف من البنين حيث الأنتّى تنشا في الحلية فهي في الخصام غير مبين حيث لا تسطع حد الخصهام، وهذا واقع من البون بين البنات والبنين .

تم في زعمهم البنات عار تظل وجوههم مسودة إذا بشروا بالأنىى، وهم على هذين النقصين الواقعي والخيالي يهرفون أن الله اتخذ مما يخلق بـلق بنات وأصفاهم بالبنين!

: 6
يسود وجهه من الغضبب والاختجالل وهو كظيم غيظه لا يظهر حتى



 لأنهما في سواها بناتهم حيث بهن يبشرون، وهنا لسن بنات الشا ولإنما ولِّبًا
(1) سورة النحل، الآبات: oq-ov.
 يمئله، وهم يمثلون في مئلّهم الرحمن بمظهر الأنوثة.

 والبنات إلى ذكر رعونتهن وعدم رجولتهن، وهم يهتمـون في الأولاد
بالبطولات التي ليست إلا للأبناء.

أترى لو أن اله اتخخذ لنفسه مـما يخلق ولداً فكيف لم يصطف لنفسه الاأفضل : البنين، وهو الخالق للبنات والبنين، أو لم يسوِ بينه وبينهم أن يجعل لنفسه بنين وبنات كما جعل لهم!! هنا يذكر من المفارقات بين البنين والبنات إيجابية واحدة : اينشأ في الحليةا حيث تتربى في الزينة والرعونة والليونة وهي خلاف البطون البئلة تم سلبية
 من الذكر، ولا الصراع عقلياً وفي المناظرة، فإن عقليتها في الأغلب أضعف، ولا في أي خصام وعراك يبين وإن بان بين المخاصمين! . والقوة العقلية والبدنية لقبيل الذكور بالنسبة للإناث في الأغلبية الساحقة مما لا تكاد تنكر، وإن كان في كل ذلك مصلحة جماعية في حقل الزوجية
 أفمن اللياقة والأدب الإنساني لمن يعترفون باله الخالق للبنات والبنين أن ينسبوا إلى الله من هم يستاؤون إذا بشروا به، ويتميزون غيظاً يكظمونه، اللانـ، إجلالاً عن التصريح بما يكتمونه؟ فهم - على سنتهم السيئة - يرفضون
(1) سورة النساء، الآية: عץ.

البنات دساً في التبراب ويستحيون البنين، نم مـم أولاء يـجعلون له مـا يدسون، دساً لـحرمة رب العالمين ودوساً لكرامتهه، سبحانه وتعالى عما
يقولون علواً كبيراً .

تم وهم في تهتّكهم لساحة الربوبية في هذه النسبة الـجاهلة يهتكون الملائكة أيضاً ولأنهم من عمال رب العالمين إذ يجعلونهم بناته :

: شَهَدَدْتَ
وكيف يجعلون المـلائكة وهم عباد الرحمن المكرمون إناتاً يهانون؟






ومن هنا يعلم أن الشهادة بما لا تعلم تحمل مسؤولية كبرى أمام الهّ، ولا سيما في التي تكذنبها العقول، ولا تصـدَّق في أيّ من الحقونول أن

الملائكة بنات الها!
فالملائكة لا بنات له ولا أبناءه، وهم لا ذكور ولا إناث، خارجا القسمين إلى ثالث، فالذكورة بآكتها وحالتها تقتضي إناناً كما الأنوثة بألكا والتها وحالتها تقتضي ذكوراً، ولا تناسل بين الملائكة ولا تزاوج حتى تكا تكون فيهم ذكورة وأنوثة!
وكتابة هذه الشهادة الكاذبة قولياً في قولة البنوة الكاذبة، وفعلياً في

$$
\text { (1) سورة الكهف، الآية: } 01 .
$$


 ولمـاذا استكتببله واله كـاتب الـشهادات وكافة الأقوال والأعمـال والأحوال في مثلث الزمان دون مستقبله اللامح من (استكتبه؟؟ عله مستقبل استمراري أن هذه الكتابة تلحق الشهادة ألما أماهيه، دومآ دون ترك أو فتور، فكتابة الأعمال هي بعد تتحققها لزامأ لصـاقآ، كمـا جزاء الْاء الأعمال هي بعدهما جزاء وفاقاً .
إنهم عباد الرحمن حيث خلقهم لا ولده، ولو كانوا من ولّده فليكونوا من أبنائه إكراماً لهم إذ هم عباده الخصوص، حمر لا من من بناته. نم ومن فضيح فعلتهم أنهم يعبدون الملائكة على قولتهم أنهم بنات الله، وكيف يعبدون من يترذلونهم عندهم، نم هم ينسبون فعلتهم الرذيلة هذه إلى الرحمن؟!

: يَرْمُونَ
 ش

 وتتهافت بين آيديهم الأسطورة فيحيلون عبادتهم لهم على مشيئة الهها لو شاء الرحمن ألًّا نعبدهم ما عبدناهمه، أن يمنعنا من عبادتهم تسييراً! وهذه قولة
 بمرضـاة الله ومشيئته في عبادتهـم، ولا علم بمشييئة الله أنها لا تـختص بالتكوينية، و لله مشييتان تكوينية وتشريعية، والثانية كائنة في توحيد الله عبر

الرسالات، والأولى لا تمنع الاختيار، ومل يشاء الله ما منعته شرعته وتمنعه



التهتك المائر لساحة الربوبية.
وأية مشية من الرحمن تبرر فعلتهم هذه، لا تثبت إلا بوحي وكتاب أم حجة قاطعة من العقل، ولا حجة لهم في خرصهـم إلا سنة الآباء على أمة

الشرك:
重
: (6)
 لا حاجة إلى ذكره. كـ المل تدلهم عقولهم على ما يدعونها؟ (أم أوحي إليهم
 العقل يثبت ما يتقولون، ولا وحي خالق العقل بوسيط أم دون وسيط، فلا

حجة لهم فيما يخرصون وابَلْ قَالوّآ . . .
انحسرت حجتهم عما يصح، وانحصرت فيما لا يصح وإِنَّا وَجْنَّاَّا عَابَّةَنَا
 تقصد وآباءنا القدامى كانوا على هذه السنة وإنا على آثارهم مهتدون إلى الحق . ولكن إذ تنتقل هذه الحجيج البالغة إلى آبائهم، فهل عندهم من إجابة
 وكتاب فما هي؟
فمجرد أن الآباء كانوا على أمة، لا يبرر تقليد الأبناء لهم دون دليل،
(1) سورة اللاريات، الآيتان: •11، 11.

وإنما الإنسان العاقل ابن البرهان أيآ كان ومن أيّ كان، مهما كان ابن أبيه
في الولادة البدنية .
إن الآباء كالأبناء هم كانوا يوماً أبناء، فلأي مبرّ يقلَّدون إذاًّ، ألكونهم فقط آباء، فهل ولدوا إلّا الأبناء؟ أم ولدوا مع الألأبناء حباء حجبآ تقنع الأبناء -

كذلك!


تم هب أن آباءً من هذا القبيل كانوا على أمة الشرك فأنتم على آثارهم مقتدون، فما لكم لا تقتدون بآباء موحدين إبراهيميين وهو الما الأب الأب الأكبر لكم
 المترفون المنعمون في كل قرية كانت حجتهم الأولى والأخيرة وإِنَّا
 عليهم عبر الفكرة المشركة باله في الطول التاريخي والعرض الجغرافي

 هداكم، فهل تقبلون هدى التوحيد؟ :


 جَتُتُ . . .




ويا لها من حجة بارعة أمام هؤلاء الحماقى أنها على فرض إحالة حجة

 كِفرِرْنَا

والإنسان العاقل حتى وذو جنة وحتى الحيوان لا ينفي أمراً أو يئبته


 حمقاً في عمقهم في تقليد أعمى كالمستضعفين المتنازلين عن عقولهم، عن فطرهم وفكرهم في كل حقولهم!

## 

 الغضبب وتهلّر الأعصاب، وليس له غضب كما لنا ولا أعصاب، فإنما يعني علبناهم بما كفروا كنتيجة عادلة لكفرهم بما يظه ريمر في ملكوت الوا الواقع، هنا

 ونمط واحد من واقع العذاب، فالعذاب هو العمل بما عُمِل نتيجة الاختيار لعامل العذاب

ron

## فهرس الجزء الاخامس والعشرون

## الصفحة

الموضوع

## تتمة سورة غافر

v سورة غافر، الآبات:سورة غافر، الآبات: -IVسورة غافر، الآيات:Vrسورة غافر، الآيات: 79 -
سورة فصلت
Nr ..... سورة نصلت، الآيات: 1 -
ما هو اليوم؟ 90 . ......................................................
IIV فذلكة حول أبام الخخلق

## سورة الشورى

 سورة الشورى، الآيات: 9 - 9 -...................................

حr|
سورة الشورى، الآيات: ................................ Y^ - IV
צדץ سورة الشورى، الآيات: YQ - YQ

التكلبم الإلهي ....................................................
ryv
شرعة الرسول قبل الإسلام

سورة الزخرف
r| سورة الشورى، الآيات: Y-1

