

عناصر الموضوع

| Y¢7 | ه0 |
| :---: | :---: |
| Hzv |  |
| r $¢ \wedge$ |  |
| ro. | ا،لالمة الاولى |
| ror | الإلإ |
| rov |  |
| Hร |  |
| rv. | آحكال |
| rrr |  |

أولًاً: المعنى اللغوي:
الأمة مشتقة من (أم) وجذر هذه المادة، كما قال ابن فارس: (االْهمزة والمّيم فأصل واحدك يتفرع منه أريعة أبوابب، وهي: الأصل والمرجيع والثجماعة والما والدين، وهذه الأريعة متقاربة،


 وقال الكفوي: (الأمة في الأصل: المقصصود، كالعمدة والعلدة في كونهما معمودًا ومعدًا، وتسمى بها الجماعة من حيث تؤمها الفرق، كقوله تعالى:

وكل مشتقات هذه المادة ترجع إلى معنى القصد، ولا يخرج شيء منهاعن ذلك (0) .
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي
قال الراغب الأصفهاني: (اوالأمة: كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد، أو زمان



وقال سيد قطب رحمه اللله: „(الأمة) عبارة عن طائفة من الناس، متوافقة فيما بينها،


(1) مقاييس اللغة، ابن فارس، Yا (Y)










> وجاءت (الأمة) في القرآن على أربعة أوجهه (Y):


وقوله تعالى:






## |

## 1

الجمع لغة:
ضم الشيء بتقريب بعضه من بعضى، يقال: جمعته فاجتمع (1) و وجمعت الشيء: إذا جئت


الجمع اصططلاحًا:
 الصلة بين الأمة والجمع: هو أن الأمة هي الجماعة التي تقصد الأمر بتضافر وتعاون، لكن الجمع هو فقط الجماعة من النُس، فالعلاقة بينهما أن لفظ الجمع أعم من لفظ الأمة. r الحزب:

الحزبب لغة:
قال الأزهري: اوالـُحزب: الصنف من الناس.
 الكريم بصيغة الإفراد والجمع دون التيننة؛ للدلالة على مفهوم الأمة. الـحزباصنطلاحًا:
(والحزب: الُجماعة المحجتمعون على أمر من اعتقاد أو عمل، أو المتفقون عليه|"(0) الصلة بين الأمة والحزب:
 والجماعة، إلا أن الكحزب نحاص بجماعة البشر، والأمة عامة في جماعة البشر وغيرها، كما


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المفردات، الراغب الأصفهاني ص } 97 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

اللقوم لغة:
القاف والواو والميم: أصلان صحيحان، يدل أحدهما على جماعة ناسي، وريما استعير في غيرمم، والآخر على انتصاب أو عزم (1) .

القوم اصططلاحًا:
قال الراغب: (والثوم: جماعة الرجال في الأصل دون النساء، ولذلك قال تعالى:
 قال الرازي: מالثوم: اسم يقع على جمع من الرجال وال ولا يقع على النساءو ولاعلى الألطفال،


الصلة بين الأمة والثوم:
لكظ الأمة أعم من لفظ القوم، فكل أمة قوم، وليس كل قوم أمة.

الثلة لغة:
الثاء واللام أصلان متباينان: أحلهما التجمع، والآخر السقوط والهدم والذلد، والثلة: الجماعة من الناس
قال الله تعالى:
الثلة اصططلاحما:
قال القاسمي: ا(أي: جماعة وأمة|)(0).

الصلة بين الأمة والثلة:
أن الثلة جزءُ من الأمة، فكل أمة ثلة وليس كل ثلة أمة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مقاييس اللغة، ابن فارس } 10 \text { (1) } \\
& \text { (Y) المفردات، الراغبالأصفهاني ص } 794 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

قالّه أبي بن كعب وابن زيد. وقال آخرون بخخلاف ذلك كله في ذلك.
 واَحِدَةُ جهَ، على دين واحلد، فبعث الله النبيين.

قاله ابن عباس.
وأولى التأويلات في مذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله عز وّجل أن أنبر عباده أن
 وملة واحدة، وكان الدين الذي كانيا دين الحق، فاختلفوا في دينهم، الْ فَبْعَتَ أْ

 أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة واحداندة إلما إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق دون الكفر بالله والشرك بها وذلك النك أن الله جل وعز قال:

 بِيْنَّكَفُونَ فتوعد جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع، ولا على كونهم أمة واحدة، ولا ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان كان علان الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك، لم يكن إلا بانتقال بعضهم إلى الإيمان، ولو كان ذلك كذلك لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك الحال من الوعيد؛ لأنها حال

كان الناس أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة، واستمروا على ذلك فلك فترة من الزمن فاختلفوا، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين.
قال تعالى :



اختلف أهل التأويل في معنى (الأمة) النذين وصفهم الله بأنهم: كانوا أمة واحلدة. فقال بعضهم: هم الذين كانين كانوا بين آدم ونوح، وهم عشرة قرون، كلهم كانوا على الى شريعة من الحق، فانتلفوا بعد ذلك.

قاله: ابن عباس وقتادة. وقال آخرون: بل تأويل ذلك كان آدم آدم على الحق إمامًا لذريته، فبعث الله النبيين في وللده، ووجهوا معنى (الأمة) إلى طاعة الـي كلله، والدعاء إلى توحيده واتباع أمره، منر قول الله عز وجل: هو إِنَّ

 ويتبع عليه. قاله مجاهد. وقال آخرون: معنى ذلك كان الناس أمة واحدة على دين واحد يوم استخرج ذرية آدم من صلبه، فعرضهم على آدم.

 الجتماع الجميع على الكفر والشرك"(1). الدئ الدين الحنيف، أي: حتى كفر قوم نوح، وقوله تعالى:


أعلم"(0) وهو قول الجمهور (7) ويقول سيد قطب في تفسير هذه الآية: اووهذه مي قصة الاختلاف بين الناس في التصورات والعقائلد، والموازين والقيمـي居 واحد، وقد تكون هذه إشارة إلى حالة المجموعة البشرية الأولى الصغغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم قبل اختلاف التصورات والاعتقادات، فالثقرآن يقرر أن الناس من أحل واحل، وهم أبناء الأسرة الأولى: أسرة آدم وحواء. وقد شاء الله أن يجعل البشر جميعا نتاج أسرة واحدة صغيرة؛ ليقرر مبدأ الأسرة في حياتهم، وليجعلها هي اللبنة الأولى، وقد غبر عليهم عهد كانوا فيه في مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في في نطاق الأسرة الأولى، حتى نمت وتعددت وكير وكير أفرادها، وتفرقوا في المكان، وتطورت
 المكنونة المختلفة التي فطرهم عليه؛

وفي هذه الآية: اختار ابن كثير رواية ابن
عباس: كان بين نوح وآدم عشُرة قرون، كلهم على شريعة من الحق، فاختِ
 سندا ومعنى؛ ولان الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنامَ فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام ، فكان أول رسول بعثه الله إلى الـى أهل الأرض (ب)
重 [يونس: 19]، اثم أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم كانوا اعلى دين واحلد، وهو الإسلامم)|(\$). وهال ابن القيمه: اوهذا هو القول الصحيح في الآية|) (8). وبنحوه قال الشنقيطي: (أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم كفر فأطاعوه، ونوح هو أول رسول أرسل أرسل لقوم كافرين ينهامم عن الإشراك باك بالله تعالى، ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحلده، ويدل

$$
\begin{aligned}
& \text {. YOV/E المصلـر السابق (Y) } \\
& \text { ( إغاثة اللهـفان }
\end{aligned}
$$

## a


 في الأمم قبل هذه الأمة أن يرسل في كل أمة نذيرّا، وهذه سنة الله مع الأْمَم
ثم أخبر الله تعالئى أن كل أمة انقسمت
مح رسولها إلى قسمين.

قال تعالى:
 بَب]، وستتحدث في هاتين النقطتين بشيء من التْصيل في السطور القادمة: أولًا: إرسال الرسل إلى الأمم سنة إلكية:
أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه
العزيز، أن حجته قامت على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث فيها رسولًا، وكلهم متفقون على دعلى دعوة واحدة ودين واحلد، وهو عبادة الله وحده لا لا شريك له، وبين أن بعثة الرسل أمر جرت بـا با با السنة الإلهية في الأمم كلها.




 قال الرازي في هذه الآية: الفيين تعالى أن

لحكمة يعلمها، ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع والاستعدادات والطاقات والاتجاهات، عندئذ اختلفت التصوروات، وتباينت وجهات النظر، وتعددت المناهج، وتنوعت المعتقدات... وعندئذ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين|(1)





 يُظَلحَوْنَ قال أبو حيان：هلما بين حال الرسول صلى الله عليه وسلم في قومه بين حال الأنبياء－عليهم الصلاة والسلام－مع أقوامهم؛ تسلية له وتطمينًا لقلبه، ودلت الآية على أنه تعالى ما أهمل أمة، بل بعث إليهارسولّالّا ${ }^{(0)}$
وقال تعالي：
 ．［үร
قال الرازي في هذه الآية：الما قال：：إِّنُ
 نفسه إنما هو نذير بإذن الله وإرسالها ثما ثم قال تعالى ： تقريرًا لأمرين؛ أحدهما：لتسلية قلبه حيث يعلم أن غيره كان مثله محتملًا لتأذي القوم
 من الرسل، وإنما هو مثل غيره يدعي ما

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (البحر المحيط، } 1 \text { (1)/TM. }
\end{aligned}
$$

مايدعو إلى الضلاليل، وأنهم بعد ذلك فريقان冨 الْ الْ⿰亻⿱丶万⿱⿰㇒一乂 الله سبحانه لا يستلزم موانقة إرادته فإنه يأمر الكل بالإيمان، ولا يريد الهداية إلا للبعض؛ إذ لو أرادها للكل لم يكفر أحلد（ب）
 ردًا على المشركين في هذه الآية：افكيف المان يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول：理
 تعالى الشرعية متفية؛ لأنه نهامب عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشييته الكونية، وهية وهي تمكينهم من ذلك قدرًا، فلا حجة لهم فيها فيها؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها منا من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكنر، وله الي في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة، ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم، وأنكر عليهم
 وقال البيضاوي في هذه الآية：البين الله


وقال ابن عاشور: (اوفيه دفع توهم أن صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية موقف لأمم السابقة من رسلهم، حيث وجلـي الرسول صلى الله عليه وسلم من يكذب به وبرسالته، فيبن الله تعالىى أن الأمم السابقة قد حدث فيها هذا أيضًا ، وهي سنة أمنا أمثالهم من كفرة الأمم بالله من قبلهم وتكذيبهم رسل الله التي أرسلها إليهم قال تعالْى:

 قال المراغي في هذه الآية: اوإن يكذبك أيها الرسول مشركو قومك فلا تبتس بما يفعلون، فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الناين جاءورمم بالمعجزات الباهرة،والألدلة الماطعة، وبالكتب الواضيانية كالتوراة والإنجيل وصحف إيراهيم وزيور ( ${ }^{(Y)}$
فكانت تلك الآيات تعزية وتسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يثبت في دعوته.




 قال الطبري في هذه الآية: ايقول تعالى

يكون تصره على النذارة قصرّا حقيقا؛ لتبين أن قصره على النذارة بالنسبة للمشركين
 إن رسالتك تجمع بشارة ونذارة، فالبشارة لمن قبل الهدى، والنذارة لمن أعرض عنهي وكل ذلك حق؛ لأن الجزاء على حسب الأقبول، فهي رسالة ملابسة للحق ووضع

 أن يرسل الله إلى الثأس بشرًا منهم، فإن تلك الشبهة كانت من أعظم ما صدهم عن التصديق به، فلذلك أتبعت دلائل الرسالة بإبطال الشبهة الحاجبة على حد قوله تعالى:
 وأيضًا في ذلك تسفيه لأحلامهم إذ رضوا أن يكونوا دون غيرهم من الأمم التي شرفت بالرسالة، ووجه الاقتصار على وصف النـي هنا دون الجمع بينه ويين وصف البشير هور

 لم تحصل لها بشارة؛ لأنها لم يؤمن منها . أحد1)

ثانيًا: موقف الأمم من الرسل:
أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدًا
 ، وهذا أبلغ ما يكون الرسل الندين هم المين قادة
 لا شك فيه ولا اشتباه، هموا بتتلهم، فهل بعد هذا البغي والضالال والشقاء إلا العذاب العظيم اللذي لا يخرجون منه؟ ولهذا واليال وال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية:
 وعِّابِعْ؟! كان أشد العقاب وأفظعه، ما مو إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم أو يأمر الأرض أن تأخلمهم، أو البحر أن يغرقهم فإذا هم خامدونه( (ث) وقد بين الله سبحانه وتعالى لنيبه أنه لا حجة بأيدي هؤلاء الكفار سوى تقليد آبائهم الضالين، وهذا من أباطيلهم وشبهرم الزائفة، وأخبره أن غير مؤلاء من الكفار من الأمم الماضية قد سبتهم إلى هذه المقالة المالة. قال تعالى: مَأَّهِ

 . قال اللازي: هلو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت في إيطال القول بالتمليد؛ وذلك لأنه تعالى بين أن هؤلاء الكفار لم
(Y) تيسير الكريم الرحمن، ص VYY.

ذكره مسليًا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم عما يناله من أنى المشركين بالله، وحاضًا له على الصحبر على ما يلحقه منهم من السب والتكذيب: وإن يكنذك يا يا محمد هؤ لاء المشركون بالله على ما آتيتهم به من الحق والبرمان، وما تعدمهم من العذاب على العـي كفرهم بالله، فذلك سنة إخوانهم من الأمنم الخالية المكذبة رسل الله المشركة بالله
 فإن العذاب المهين من ورائهم ونصري لياك وأتباعك عليهم آتيهم من وراء ذلك، كما أتى عذابي على أسلانهم من الأمم الذين من قبلهم بعد الإمهال إلى بلوغ الآلجاله|(1) . ولم يكتف هؤلاء المسركون باللمب والتكذيب بل جادلوا رسلهم بالباطل، وهموا بتلهمه. قال تعالىي: نُّ
见 قال السعلدي في هذه الآية: الثم هدد من جادل بآيات الله ليطلهلها، كما فعل من قبله من الأمم من قوم نوح وعاد والأحزابي من بعدمه، الذين تحزيبوا وتجمعوا على الحق؛ ليطلوه، وعلى الباطل؛ لينصروه، وأنها بلغت بهم الحال، وآل بهم التحزب إلئى أنه
 لنبي صلى الله عليه وسلم وأدعائهم أن آباءهم كانوا مهتدين، وأنهم مهتدون وني
 حكاية عن قوم ادعوا الاقتداء بالآباء دون
 تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضهلال قديم، وتخصيص المترفين بالذكر؛ للإشعار بأن الترف هو الذي أوجب البطر وصرفهم عن النظر إلى التقليد (ب).

وقال السعدي: (ايخبر تعالىى أنه لو شاء لجعلل الناس كلهم أمة واحدة على اللدين الإسلامي، فإن مشيئه غير قاصرة، ولا يمتع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمتينه، أن لا يزالوا مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، كل يرى الحق، فيما فيما قاله، والضال في قول غيره، وقوله:
 ليكون منهم السعداء والأشقياء، والمتفقون والمختلفون، والفريق النذين هدى الله، والفريق الذين حقت عليهم الضالالة؛ ؛لتيين للكباد، عدله وحكمته، وليظهر ما كمن فين في الطباع البشرية من الخير والشر، ولثّقوم سوق الجهاد والُعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاءاءيا (\$) وقد بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من ذلك، حيث قال جل شأنه:


 متفقة على شريعة واحدة ودين واحد لا

 الشرائع المختلفة هل تعملون بها أم لا فيتين بذلك المطيع من العاصي والموافق
(Y) انظر: تيسير الكريم الرحمن، ص rar.

## |

من سنن الله تعالى في خلقه أن جعلهم مختلفين في ألوانهم وصورهم وألستتهم، وكذلك أيضًا جعلهم مختلفين في عقائدهم وأفكارهم وتصوراتهمّ، وعن هذا النوع الأخير من الاختلاف سيكون حديثنا في

الثقاط الآتية:
أولًا: سنة الاختلاف بين الأمم:

لقد خلق الله تعالى البشر مختلفين في الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية،
 تتصادم مصالحهم وتتنازع رغباتهمب، وهذا الاختالف بين في المشارب والأهواء، سنة من سنن الله في الخلق والتككوين. قال تعالى:信 رَبُّكُ كَ قال ابن كثير في هذه الآية: إيخبر تعالى
 من إيمان أو كفران، كما قال تعالى: :


 الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات
 (1) تفسير الثرّ آن العظمي،


 وقال ابن عاشور في هذه الآية: (أي: ولكن شاء مشيئة أخرى جرت على على وفق حكمته، وهي أن خحلقهم قابلين للهدى والضالال بتصاريف عقولهم وأميالهمrم' ومكنهم من كسب أفعالهم وأوضح لهم طريق الخير وطريق الشر بالتكليف، فكان منهم المهتدون وهم النذين شاء الله إدخالهم في رحمته، ومنهم الظالمون الذين .... وهذا مسوق؛ لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على تمنيهم أْ الن يكون النناس كلهم مهتدين، ويكون جميعهم في الجنة) الـج
وقد جاء في الحديث ما يؤكد على هذا الاختلاف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تفرقت اليهود على إحلى وسبعين أو أثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق

أمتي على ثلاث وسبعين فرتة) (غ)






من المخالف|"(1)، وقد سلى الله تعالثى نبينا محمدَا صلى الله عليه وسلم على ما ما كان يناله من قومه، حيث كان حريصًا على هدامهم، فبين الله تعالي له الحّ حيث قال جل شأنه:

 قال المراغي في هذه الآية: پاثم سلى رسوله على ما كان يناله من الغم والئهم بتولي قومه عنه، وعدم استجابة دعوته، وأعلمه أن أمور عباده بيده، وأنه الهادي إلى الحق من


 ولو شاء اللّلجعل الجميع مؤمنين كما تريد وتحرص عليه.
ولكن حكمته اقتضت أن يكون بعضهم مؤمنين كما تحب، وبعضه التمر كفارًا وهم اللذين اتخذوا من دون الله أولياء؛ لأنه سبحانه شاء أن يكون الإيمان مبنيًا على التكليف والاختيار...
ولو شاء لجعل الإيمان بالقسر والإلجاءء فكان الناس جميعا أمة واحدة، ولكن له الحجة البالغة، والمثل الأعلى، لم يشأ ذلك، فلا تأس على عدم إيمان قومك. ..
وقد جاء هذا المعنى في غير آية... منها
(1) لباب التأويل، التخازن ب/ 01.
|اليهود والنصارى والمجوس، والحتنيفية، وهم الذذين رحم ريك)|(ث) وأصل هذا الاختلاف هو في التوحيد وألتوجه للواحد الحق سبحانئه ، فإن الناس
 يدبرهم وخالثقا أوجدهم، إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختتلفة، من إتلا بالاثنين وبالخمسة، وبالطبيعة أو الدهر، ألوا بالكواكب، إلى أن قالوا: بالآدميين والشنجر والحجارة وما ينحتون بأيديهم، ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء
 لأممهم حق ما اختلفوا فيه من باطله، نعرفوا بالحق على ما ينبغي، ونزهوا رب الأرباب عما لا يليق بجلالله من نسبة الشركاء والأنداد، وإضافة الصاحبة والألألاد، فأقر بذلك من أقر به، وهم الداخلون الون تحت




.[rı
قال زيد بن أسلم: ااختلفوا في
يوم الجمعة؛ فاتخذ الئهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى اللّه أمة محمد ( ( الظر: تنسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم

$$
. Y \cdot 9 \varepsilon / T
$$

(£) الاعتصام، الشاطبي YY / / TVY -TVI.

اـ ـ الاختلاف العقدي.






 [rır
قال الرازي في قوله تعالى:
 في الحق إلا النذين أوتوا الكتاب. وقال أكثر المفسرين: المراد بهؤلاء: اليهود والنصارى، والله تعالى كثيرًا ما
 والمراد بالاختلاف الني بعث اللـي الله النبين؛ ليحكموا فيه بين الناس: هو الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الآخرة والدنيا، والاختلاف الواقع بيئهم على أوجه منها: الاختلاف في أصل النحلة، وهو قول جماعة من المفسرين (ب)
قال عطاء في قوله تعالى: : ، 11 : $1:$ :
(1) مفاتتح الغيب، 1 (1) (Y) انظر: الاعتصامه الشاطبي TMITM.


 لعامتهم فقد قالها فرقة منهمب، فيدل ذلك علك على أن في اليهود من الخبث والشُ فـر ما أوصلهم الثى أن قالوا هذه المقالة التي تجرءوا فيها على الله، وتنقصوا عظمته وجلالله، وقد


 التوراة، وجدوا عزيرًا بعد ذلك حا حافظًا لها أو لأكثرها، فأملاها عليهم من مارما حفظه، واستنسخوها، فادعوا فيه هذه الده الدعوى النشيعة.
 واختلف في سبب قولهم لذلك على قولين:

 الثاني: أنهم قالوا ذلك؛ لأجل من أحيا أحياه من الموتى وأبرأه من المرضى () ثم قال تعالم: تم
 عليه حجة ولا برهانًا، ومن كان لا يبالي بالي بما يقول، لا يستغرب عليه أي قولِ يقوله، فإنه

ليوم الجمعة، واختلفوا في الثقبلة؛ فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس؛ وهدى الله أمة محمد للقبلة، واختلفوا فير في
 من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهي وهي

 في الصيام فمنهم من يصوم النهار، ومنهم من يصوم من بعض الطعام، فهلى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في إيراهيم، فقالت اليهود: كان يهوديًا. وقالت النصارى: كان نصرانيًا، وجعله
 للحق من ذلك، واختلفوا في عيسى؛ فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانًا عظيما، وجععلته النصارى إلنها وولدًا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك|"(1) وقد ذكر الله تعالى أمثلة على اختلاف أهل الكتاب وغيرهم من أمل الشرك فيما فلما




(1) انظر: : تفسير القُرآن العظيم، ابن أبي حاتم

والثاني: أن المعنى: لكل من دخل في دين محمد جعلنا القرآن شرعةّ ومنهاجِاهِ (ب) والشرعة والشريعة في الأصل: الطريقة الظاهرة، ثم استعملت فيما شرعه اللله لعباده من الدين، والمنهاج: الطريق المستقيم" (ب)، وبينهما فرق لطيف، وهو أن الشريعة: هي التي أمر الله بها عباده، والمنهاج: الطرين

الواضح المؤدي اللى تلك الشريعة (8). وفي الآية إخبار عن الأمم المختلفة الأديان، باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام، المتفقة في التوحيل، وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنوامي، فقد يكون الشيء في مذه الشريعة حراماّثم يحل في الشريعة الأخرى، وبالعكس، وخغيفًا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالْغة، والحجة الدامغة (0) وهذا يدل على عدم التعلق بشرائع الأولين (7)، للذلك احتج بهذه الآية من قال من العلماء بأن شرع من قبلنا لا يلزمنا؛ لأن
 يدل على أن كل رسول جاء بشريعة خاصة
(Y) زاد المسير، / / 0000 بتصرف واختصصار.





لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام،

في قولهم هذا هوا قَبَلْ هُ أي: قول المشركين الذين يقولون:

 ( C
أي: كيف يصرفون على الحق، الصرف الواضح المبين، إلى القول الباطلى المبين (1) .
 الأمم من أمل الكتاب وغيرهم قد يكون في المعتقدات، وفي أصل التوحيد.
r. الاختلاف في الشرعة والمنهاج. ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم ألنه جعل لكل أهل ملة من الأمم شريعة ومنهجّا واضحًا.
قال تعالى: وِيْتَاجًا اختلف أمل التأويل في معنى قوله
 قال ابن الجوزي: اوللمفسرين فيها قولان:
أحدهما: أن المعنى: لككل ملة جعلنا شرعةً ومنهاجًا، فلأهل التوراة شريعة، ولأهل الإنجيل شريعة، ولأهل القرآن شريعة، هذا قول الأكثرين.
(1) تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص ع عبر.
r.
 نَاسِيسِ


 قبلك يا محمد، جعلنا مألفًا يألفونه، ومكانًا يعتادونه لعبادتي فيه، وقضاء فرائضي، وعملًا يلزمونه، وأصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لخير أو شر، يقال: إن لفلانلان منسكا يعتاده: يراد مكانًا يغشاه ويألفه لخير أو شر، وإنما سميت مناسك الحج بذلك؛ لتردد الناس إلى الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحج والعمرة|(ب)
وقال السعدي في هذه الآية ولِّكِلٍْ
 تعالى أنه جعل لككل أمة معبدًا وعبادة، قد تختلف في بعض الأمور،


 الشرائع، خصوصًا من الأميين، أهل الشرك والجهل المبين|(5)


فلا يلزم أمة رسول الاقتداء بشريعة رسول آخر (1)
وقال أبو زهرة في هذه الآية: עالخططب لليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم من من الئرئ النّين أوتوا كتابًا نزل بشريعة من عند الله تعالى.
والمعنى على هذا: أن لكل نبي من الالنيباء السابقين شرعة يسير نحوها وانيا ويتجه
 ولا يخرج منه، والنين يعاصرونه أينيا النيا النبي صلى الله عليه وسلم- هم الذين يخاطنيون بشرعته، ويسيرون في منهاجه، فالذين نزل فيهم القرآن مخاطبون بما جاء في القرآن؛، وشرعته ومنهاجه لهم؟؛ لأن شرعة الأنبياء السابقين ومنهاجهم قد انتهيا بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي من شرائعهم ما يقره القرآن، وما جاء النص بإقرارهنه| (\$) والخلاصة في القول: إن لكل أهل ملة من الأمم السابقة جعل الله لها شريعة ومنهجّا واضحًا يينه، وأن أصل الدين المتينق عليه بين الرسل هو التو حيد، وأن الشُرائع السابقة قد انتهت بمبعث نيينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الشرعة: هي الشريعة التي أمر الله بهاعباده، والمنهاج: هو الطريق الواضح المؤدي إلى تلك الشريعة. والله أعلم.
 (Y) زهرة التفاسير، ، MYY-YYY (Y

الأزمنة والأشخاص؛ لاختلاف المصالع،
لا لتعدد الإله( ${ }^{\text {(\% }}$
والخلاصة في القول: أن النّنك يختلف باختلاف الشرائع والأمم، فلكل أمة منسگا

قال القاسمي: (أي: في ذلك الجعل والوضع والحوار في تنوعه في كل أمة، وعدم وحدته، أو في أمر ما جيتهم بهـ بالْأنهم
 الأمم وتربيتها بالشرائع المناسبة لزمنالها

ومكانها، وحياتها ومنشئهاه( (1) الانيا
فلكل زمان ما يليق به من الشائيائع التي
تناسب من فيه في تلك الحقبة.




قال النيسابوري في قوله تعالى:
 الموضعا أو وقتَا يذبح فيه النسائك أي:
 الغاية في ذلك هي أن يذكر اسمه على نحرها، ثم بين العلة في تخصيص اسمه بذلك قائلَا : فإن معبودكم واحده، وإن اختلفت العبادات بحسب الأزمنة والأمكنة، ونسخ بعضها بعضّا، فما المقصد منها جميعاً إلا عبادة الله
وحده لا شريك له ( + .
وإنما اختلفت التكالئف باختلاف



$\qquad$
(£) انظر: غرائب الثقرآن، النيسابوري 1/0.

نص في أنهما هما اللذان بنياه لُعبادة الله
 أي: إن إيراهيم وإسماعيل كانا يقو لان فيان في دعائهما وهما يرفعان تواعد البيت:
 أنت السميع لدعائنا، العليم بنياتنا في جميع (1) أعمالنا وفي الآية دليل: أن الإنسانا إذاعمل خيرًا ينبغي أن يدعو الله بالقبول، ويقال: ينبغي أن يكون خوف الإنسان على قبول العمل بعد الفراغ أشد من شغله بالعمل، لأن الله تعالى
 (4) ${ }^{(r v}$

وفي الآية كذلك تذكير للعرب بأن النذي بنى البيت هو أبومم إيراميم بمعونة ابنه إسماعيل؛ لُيجذبهم بذلك إلى الاقتدلاء بسلفهم الصالح الذي يتمون إليه ويفاخرون به، وقد كانت قريش تنتسب إلى إيراهيم وإسماعيل، وتدعى أنها على ملة إبراهيم،

وسائر العرب في ذلك تبع لقريش (+).

 أسلم وجهه، أو مستسلمين من أسلم، إذا استسلم وانقاد، والمراد: طلب الزيادة في

## الألمة المحمـية

من سنة الله في خلقه سنة التفاضل، فقد خلق سبع سماوات ثم اختار سابعها، وخلق الملائكة واصطفى منهم جبريل، وخلق الأرض وكرم منها مكة، وخلق البشر واصطفى منهم الرسل، وكذلك خلق الألم الأمم واصطفى منهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيتم الحديث عن اصطفاء الله لهذه الأمة من خلال الئقاط الآتية: أولًا: دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: أخبر اللهع عز وجل عن إبراميمموإسماعيل عليهما السلام، وما كانا يفعلان في بير بناء البيت، وما كانا يقولان ومما يبنيان، حيث اليثا قال تعالى:




 Qوَ وَمْ [البقرة:

 يرفع إيراميم قواعد البيت وأساسه، وهذا

متعبداتنا في الحجّ، أو مذابحنا، والنسك في الأصل غاية العبادة، وشاع في الحج لما لما فيه
 استتابة لذريتهما، أو عما فرط منهما سهوا، ولعلهما قالا هضمًا لأنفسهما وإرشا لنذريتهما زا تاب|(7)
 إظهار الضر اعة إلى الله تعالى وإظهار أن كل دعوى من هاته الدعوات مقصودة بالذاتيات، ولذلك لم يكرر النداء إلا عند الانتقال من دعوة إلى أخرى، فإن الدعوة الأولى لطلب تقبل العمل والثانية لطلب الاهتداء (V)

 على أن الإسلام والإيمان سواه؛ إذلم يسألا إلا أعلى الرتب وأشرف المنازل، وهو الإيمان الذي هو الإسلام (1). وقال الطبري في تأويل قوله تعالى: " عَايَتَتَ لنيينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة الدية، وهي الدعوة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: (أنا دصوة أبي إبراهيم، وبشرى

V19/ / التتحرير والتنوير، ابن عاري الشور (V)
 . $\varepsilon ะ \varepsilon / 1$

الإخلاص والإذعان، أو الثبات عليه|(1)، وني قوله تعالى:

قال ابن عاشور: اوهذا دعاء بيقاء دينهـا

 النذرية؛ جمعا بين الحرص على حصون اللضضيلة للذرية وبين الأدب في الدعاءء لأن نبوهة إبراهيم تقتضي علمه البه بأنه ستكون ذريته أممًا كثيرة، وأن حكمة الله في هذا العالم جرت على أنه لا يخلو منا من اشتمالـ الها على الأخيار والأشرار، فلـعا الله بالممكن

عادة، وهذا من أدب الدعاءئ| (ب) وقيل: أراد بالأمة أمة محمد صلى الله

عليه وسلم (ث)
وكل قوم نسبوا إلى نبي فأضيفوا إليه فهم
أمته، وكل جيل من الناس أمة على حدة (8)، ويقال: إنه لم يدع نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إيراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولألمته لهذه

الألامة ${ }^{(0)}$

. إَِّك


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أنوار التنزيل، 1/ (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.أنوار التنزيل، البيضاوي (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) النكت والئيون، نُلماوردي 1/191. }
\end{aligned}
$$

قال أبو نخيلة (7) :
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا طرقت إحدى الليلالي بمعظم وللمفسرين في مذه الآية معان عدة نلذكر

منهاعلى سبيل المثال ما يلي: قال الإمام الطبري رحمه الله: الومعنى الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء، النذي هو بين الطرفين، مثل: وسط الدار، وإنما وصفهم بذلك؛؛ كتوسطهم في اللدين، فلا هم أهل غلو فيها كغلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقولهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أمل تصا تصصير فيه، كتقصير اليهود الذين بلئلوا كتاب اللها وقتلوا أنبياءمم، وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط وألما واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك؛ إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطهاهالها (V) وتال ابن كثير رحمه الله: (والوسط هاهنا: الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبّا ودارّا، أي: خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطّا فيّا في قومه، أي: أشر فهـم نسبّا، ولما جعل الله مذه الأمة وسظًا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب.


وطلبا في ذلك الموقف أن يكون الرسول
 عليهم (1).
وقد أجاب الله دعاءهما وكون منهم أمة
كانت خير الأممه، سادت العالم وملكت المشارق والمغارب ردحّا من الزمانمان، وكان فيها رجال حغظ لهم التاريخ صادق بلائهمب، وعظيم سياستهم للشعوب التي انضوت تحت لوائهم،، بمالم تجارمهم فيه أرقى الأمم
 ثانيًا: وسطية الأمة المحمدية: شرف الله تعالى هذه الأمة وفضلها بأن جعلها أمة وسطًا بين الأمم. قال تعالى: :

 كلام العرب: الخيار، يقال منه: فلان وسط الحسب في قومه، أي: متوسط الحسب، الحبال إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه، وهو وسط في
قومه وواسط (0).
 . IV10.
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة،
 (Y) جامع البيان، الطبري

 ( ( ) انظر: جامع البيان، أُّطبري

وسطًا في التصور والاعتقاد، أمة وسطًا في التفكير والشعور، أمة وسطًا في التنظيم والتُنسيق، أمة وسطًا في الارتباطات والعلاقات، أمة وسطًا في الزمانم، أمة وسطًا في المكاذ... وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لها لها، إلا أنها تخلت عن منهج الله اللذي اختاره لنها، واتخذا لها منامن مختلفة، ليست مي التي اختارها اللّه لهاها (1). وسبب نزول هذه الآية كما قال ابن الجوزي: ضأن اليهود قالوا: قبلتنا قبلة الأنيياء، ونحن عدل بين الناس، فنزلت هذه

الآية|(8)
وني الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن
 اتفاتهم على الخطأ، لم يكونوا وسطًا، إلا لا لا في بعض الأمور، ولقوله:
 حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه، فإنها معصومة في ذلك، وفيها اشتراط العدالة الة في الحكم، والشهادة، والفتيا، ونحو ذلك (0). ثالثًا: خيرية الأمة:

وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة

$$
\begin{align*}
& \text { تيسير الككريم الر حمن، السعدي ص } \tag{0}
\end{align*}
$$

عَيَكْ




 فجعل الله هذه الأمة، وسظًا في كل أمور اللدين، وسطًا في الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى، ويين من جفاهم كاليهود. وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم،،ولايطهر هم الماءءمن النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات، عقوبة لهمه، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شينًا، ولا
 بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الالامة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أنضلهاهاه (Y) وقال سيد قطب في تفسير هذه الآية: (وإنها للأمة الوسط بكل معاني الوسط، سواء من الوساطة بمعنى: الحسن والفضل، الونى، أو من الوسط بمعنى: الاعتدال والقصـد، أو من الوسط بمعناه المادي والحسي، أمة

$$
\begin{aligned}
& \text {.V• تيسير الكريمم الرحمنز، ص/(Y) }
\end{aligned}
$$

بأنها خير الأمم، حيث قال جل شأنه: وإنما صارت أمة محمل صلى الله عليه وسلم خحير أمة؛ لأن المسلمين منهم أكثر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم


أفشى وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية
伿
 بأنهم شير الأمم -ثم ذكر كلام السلف فـلم تأويل هذه الآية- بأن المعنى: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال:
 .
 وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول اللّ

السالفة؛ بأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون
 ثم النذين يلونهم... وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد عن المنكر
ويحتمل: تكونون خير أمة إن أمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر.
 كذلك هم خحير ممن تقدمهم من الأمم؛ وأكرم الرسل على اللله، وبعثه الله بشرع
 كلمته، والإشفاق على رسولّه، حتى كان الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله، يقوم القليل منه ما لا يقوم العممل الكثير من أعمال

أحب إليهم من أنفسهم؛ ويرونه أولى

- غيرهم مقامه (گ)

ولكن هذه الخْيرية التي فرضها الله لهذه
 الأمة إنما يأخلذ بحظه منها من عمل هذه الشروط من الأمر بالمعروف والنهي عن
. IVI/E الججامع لأحكام الثقرآن، الثقرطبي (Y)


سياج الإيمان وحفاظه، فكان تقديمهما في الذكر موافقًا للمعهود عند الناس في جعل
 بهذه الآية على أن إجماع هذه الأمة حجة؛

四 آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر، فيكون إجماعهم حقا (0)



.المنكر والإيمان بالله فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصففات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهمّ كما قال قتادة: ابلغنا أن عمر بن الخخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة، فقرأ هذه الآية: هُ لُّتُّمْ
 أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله

وقد ذكر أن سبب نزول هذه الآية: رأن
مالك بن الصيف ووهب بن يهودا اليهوديين قالا لُعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة: نحن أفضل منكم وديننا خير من دينكم الذي تلدعوننا إليه فأنزل الله هذه الآية|(4)، والخلاصة: إن هذه الـخيرية لا تثبت لهذه الأمة إلا إذا حافظت على هذه الأصول الثللاثة، فإذا تركتها لم تكن لها هذه المّا لمزية.
والآية تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام الأمم، ولا صلاح لهم إلا إذا قاموا بحقه، فالأمم تصلع بالأمر بالمعروف، وتفسد بتركه، ولهذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في الذكر، مع أن الإيمان معدم على كل الطاعات، ولأنهما كذلك

 . Y.

أن لكل أمة كذبت رسله وقتَا معينًا وأجلَّكا مسمى أمهلهم الله إلى ذلك الوقت ولا .
 فلا يؤخرون ولا يمهلون قدر ساعة ولا أقل من ساعة، وإنما ذكرت الساعة؛ لأنها أقل أسماء الوقت في العرف، وهذا حين سألوا نزول العذاب، فأخبرمم الله تعالى أن لهم
 واستئصالهمه، فلا يؤخرون عنه ساعة ولا
يستقدمون.

والقول الثاني: أن المراد بهذا الأجل هو
أجل الحياة والعمر، فإذا انقضى ذلك الألجا الأجل وحضر الموت، فلا يؤخر ساعة ولا يقدم ساعة، وعلى هذا القول يلزم أن يكون الـا لكا ولا واحد أبل لا يقع فيه تقديم ولا تأخير، وإنما
 أهل كل عصر، فكأنهم كالواحد في مقدار (العمر|")
وأما ابن عاشور فقال في هذه الآية: اوليس المراد في الآية، بأجل الأمة، أجل
 لا علاقة له بالسياق، ولأن إسناده إلى الألمة يعين أنه أجل مجموعها لا أفرادها الْاكو ولو أريد آجال الأفراد لقال: لكل أحد أو لكل حي
(1) لباب التأويل، الخازن ب/ 199.

## آجال الأهم




 تعالى في إرسال رسله للبشرية؛ ليهدوهم إلى صراط مستقيم الني يجمع كلمتهم ويوحد صفهم، وقد وعد الله تعالى بالنعيم المقيم لكل أمة استجابت لرسولها وآمنت به، وتوعد كل أمة كذبت رسولها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فكانت هذه هي آجال الأمم المرسومة في كتاب الله تعالى، وهذا ما سنوضحه بشيء من التفصيل فيما

أولًا : لكل أمة أجل:
ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم بأن لكل أمة أجلَّا، وأنه لا يسبق أحد أجله المحدد له، ولا يتأخر عنه.

 [رالأعراف: \&ץ].
قال الخازن في هذه الآية: آقوله تعالى: لأَهِ لانتضاء وقت المهلة، ثم في مذا الأجل المذكور في الآلية قولان:
أحدهما: أنه أجل العذاب، والمعنى:

## 


ون大لاصة معنى الآية: إن لكل أمة ألمَّلِ لا يتأخرون عنه إذا جاءاء، ولا يتقدمون عليه أيضًا ، فيهلكوا تبل مجيئ، ونحور هنا

 ثانيًا: نهاية الأمم:
ذكر الله تعالى في كتابه الكريم ما حل بالأمم السابةتة من العذاب بسبب تكنييهم رسلهم، وكغرانهم نعده جل وعالا، وهذه

من سن الله الثابتة في مهالك الظالمين. وقد ذكر الله جل وعلا نوعين من
 .


نهيها الآية ييت نوعين من العذاب: فالنوع الأول: الهالاك، ويقصد به الفناء

والاستصلال(0)
والنو الثاني: العذاب الثديد، ويتصد به التُتل بالسيف أو الزلازل أو الأمراض أو الخون أو غير ذلك (7). وملا ما يسمى بنهاية العطاء الحضاري.

والأجل يطلت على مدة الإمهال، ويطلت على الوقت المحلدد بـه انتهاء الإمهال، ولا شك أنه وضع في الآية لأحد الأمرين، ثم استعمل في الآخرة على تأتيل متتهى المدة، أو تأخير المتتيى، وشاع الاستعمالان. نفلى الأول: يقال: تضى الأجل، أي: المدة، كما قال تعالى:

وعلى الثاني: يقال: دنا أجل فلان. وتوله تعالى: كَ يصح للاستعمالين بأن يكرن المراد بالأجل الأول المدة، وبالثاني الوقت المحدد لنعل ما(\$)، والغرض من ذكر الأجل هو التخويف؛ ليتشدد المرء في القيام بالتكالئف

كا كاينغي (4). وذكر عموم الأمم ني مذا الوعيد، مع آن المقصود مم المشركون من العرب النّينلم يؤمنوا، إنما هو مبالغة في الإنار والوعيد بتريب حصولو كما حصل لغيرمم من الأمم على طريقة الاستثهاد بشوامامد التاريخ في قياس الحاضر على الماضي، فيكون الوعيد خبرًا معضودا بالدليل والحجة، كما قال تعلى في آيات كيرة منها: 敫



 وهو ذهاب الأمة برمتها بحيث يهلك أفرادها بعذاب ما، ولا يبقى منهم أحدل، كما حدث لُقوم نوح وعاد وثمود وغيرهمه، ولكن يبقى من هؤلاء الصالحون. قال تعالى:

 . قال المراغي في تفسير هذه الآية: اككذبت قوم نوح والأمم النذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب، فحلت بـئ بهم نقمتنا بعد بلوغ أمدمه، كما هي ستنتا في أمثالهمم من المكذبين، كعاد وتمود ومن بعدهمي، وكانيا في جدلهم على مثل الني عليه قومك، فأهلكتهم واستأصلت شأنتهم، فلم أبق منهم ديارًا ولا نافخ نار، وصارياروا كأمس الدابر، وإنكم لتمرون ولعلى ديارهم مصبحتين وممسين، كما قال تعالى: (oَ [|الصافات: بقومك إن هم أصروا على الكفر والجدل في آيات الله. وفي الآية تسلية لرسوله على تكذيب من
( $\left.{ }^{( }\right)$انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص rot

وسوف نيين هذين النوعين بشيء من
التفصيل فيما يأتي: 1. نهاية العطاء الحضاري. وهو العذاب الذي لا يؤدي إلى زوال الأمة، كالنقص في الأموال والأنفس والشدة والقحط وغير ذلك. قال تعالْى:

[لأنعام: זצ].
قال القاسمي في تفسير مذه الآية:
 فكذبوهم ولم يبالوا؛ لكونهم في الرخاء؛共 ولم
 ويتخنعون لربهم ويتوبون إليه من كفرمم ومعاصيهم، فالنفوس تتختع عند نزول الشدائد(1).
فأخذهم بالبأساء والضراء، أخذا ابتلاء واختبار، وذلك مفيد لهم؟ لأن سنة الله قد جرت بأنهم في مثل هذه الحال يتضرعون ويجأرون بالدعاء إلى ربهم، فالشدائد تربي النفوس وتهلب الأخلاق، فترجع المغرورين عن غرورهم، وتكف الفجار

$$
\begin{aligned}
& \text { عن فجورهم (Y). } \\
& \text { (1) محاسن التأويل، } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

## 

جعل الله تعالى دار الدنيا دار عمل ومسابقة ومنافسة على طاعة الله تعالىى، وأمهل فيها كل أمة مهلة كافية؛ لتؤومن فيها برسولها، وترى دلائل ريوبية الله تعالى وألّوهيته، وصدق رسله ماثلة مبثوثة في آياته الكونية والشرعية، ثم جمعل الله تعالى الـحياة الأخرة دارًا يحاسب فيها كل أمة بعملها، ويقيم على كل أمة شهودًا على أن كل رسول الوا قد أقام الحجة على أمته.
قال تعالى:
 [ائنساء: 170].
أولًا : لكل أمة شهيد:
أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن للأمم شهداء عليهم يوم القيامة، وشهداء الأمم أنبياؤهم، وسوف يشهلدون عليهم بما عملوا.
قال تعالى: , [النساء: 〕؟].

 الحال وكيف يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيل، يعني: نبيها يشهد عليهم بما عملوا佂

كذبه من قومه، وبأن له أسوة في سلفه من
 إلا قليل|"(1)، وتهديد لمن جن جادل في آيات فيله الله؛ ليططلها، كما فعل من قبله من الأمم من قوم نوح وعاد والأحزاب من بعدهم، الذين تحزبوا وتجمعوا وعلى الحق؛ ليبطلوه، وعلى الباطل؛ لينصروه(

قال: (نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري) نقرأت سورة النساء، حتى أثتي إلى هذه
 وَ وَحْنَّ (حسبك الآن) فإذا عيناه تذرفان (غ) وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعظيم ما تضمنته هنه الآية من هول المطلع وشدة الأمر؛ إذي يؤتى بالأنبياء شهلاء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدِا (0) قال ابن عاشور: هالا فعل أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من الـا من بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه دلالة على شعور مجتمع فيه دلائل عظيمة: وهي المسرة بتشريف الله الياه في ذلك المشهد العظيم، وتصديق المؤمنين إياه في الثبليغ، ورئية الخيرات التي أنجزت لهم بواسطته، والأسف على ما لـى لحق بقية أمته من العذاب على تكذيبه، ومشاهدلة ندمهم على معصيته، والبكاء ترجمان رحمة ومئلى ومسرة وأسف وبهجة)(7) والخخلاصة في معنى الآية: أن الله يأتي بالأنبياء شهداء على أممهم بما عملوا، (ع) أخرجه البتخاري في صصحيحه، كتاب فضائلي الثقآن، باب قون الْ المقري للقّاري حسبك،

197/4، رقم .000.0.


يشهد على جميع الأمة على من رآه ومن لم
يرهوه(1)
وهذه الشهادة عبارة عن عرض أعمال
الأمم على أنبيائهم، لا فرف بين اليهور والنصارى والمسلمين ومقابلة عقائدمم وأخلاقهم وأعمالهم بعقائد الأنبياء وأعمالهم وأخلاقهمم، فمن شهد لهم نيهم بأنهم على ما جاء به وما أمر الناس بالعم به فهم ناجون ومن تبرأ منهم أنبياؤمم؛ لمخالفة أعمالهم وعقائدهم لما جا جاءوا بها به فأولكك هم الخاسرون، وإن ادعوا اتباعهم والانتماء إليهم (Y).
فجعل الله شهادة الرسل الذلين جعلهم الله الحجة على الخلق؛ لتكون الحجة على المسيء أبلغ، والثبكيت لـ أهظمب، وحسرته أشد، ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول، وأظهر الطاعة أعظم، ويكون



 وجاء في الحليث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالل لُي النبي صلى الله عليه وسلم: (اقرأ علي) قلت: يا رسول الله، آقرأ عليك وعليك أنزل؟
(1)
(Y) تفسير المراغي


ويؤتى بنيينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمم بأن رسلهم أبلغوا إليهم رسالات ريهمه|( (Y)
ومما يؤكد على شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته على الأمم السابةة، ما جاء في الحديث الصححيح عن أبي سعيد الخلدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يدمى نوح يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يارب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول:
 آتانا من نذير، فيقول: من يشهدلك؟ لكّ فيقول:

 قوله جل ذكره:

 وني الآية دليل على قبول شهادة أهل الإسلام على أهل الكفر، ورد شهادتهم علينا؛ لأنه لو قبلت شهادتنا عليهم على الثبليغ، ثم شهـد
 فدل أن شهادتنا تقبل عليهم، ولا تقبل

شهادتهم علينا. والله أعلم (8).

 أمة وسطًا)، رقم
 .0^乏/1

ثانيًا: شهادة الرسول صلى الله علي وسلم وأمته على الأمم السابقة:
لقد بينا فيما سبق، أن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بألن جعلها أمة وسطًا بين الأمم، وذكرنا كلام المفسرين في معنى هذه الوني الوسطية، وسوف نذكر -فيما يأتي- العلة من ذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه.



قال السعدي: (إإن شك شاك في فضل هذه الأمة، وطلب مزكيًا لها، فهو آكمل الخلق، نيههم صلى الله عليه وسله الها

 غيرهم، أنه إذا كان يوم القيامة، وسأل الله المرسلين عن تبليغهم، والأمم المكذبة عن ذلك، وأنكروا أن الأنياء بلغتهم استشهدت الئه
 وقال ابن عاشور: اوأما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فهي شهادة بصدق المسلمين في شهادتهم على (1) تيسير الكريم الرحمن، ص •V-Vا- بتصرف .

المذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما
 اليهود والنصارى كانوا يقولون: نحن على دينهم، فقال لهم تبارك وتع الى

 وإنما ينظر اليوم إلى أعمالكمه، ولا ينغعكم من أعمالهم شيء (+ وقد ذكرت هذه الآية في موضع آخر في السورة نفسها. قال تعالى:


وتكرارها كما قال القرطبي: پلأنها تضمنت معنى التهديد والتتخويف، أي: إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أحرى، فوجب التأكيد، فلذلك كررها (\%) وقال البيضاوي: (اوتكريرها؛ للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم، وفي الآية تحذيرّ لنا عن الاقتداء بهم|"(0) وفي الآية سواء كانت الأولى أو الثانية دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال

والخالاصة في التول: أن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته على الأمـم السابقة بتزكيته وتصديقه لأمته بما شهلت للأنبياء على أممهم بتبليغ الرسالة. والله أعلم. وفي هذه الآية دلالة واضسحة على فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذه الأمة على غيرها من الأمم.
ثالثًا: لا تحاسب أمة بذانب غيرها غا أنخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن كل أمة مؤاخذّة بعملها، ولا تحاسب أمة
بذنب غيرها.

قال تعائى:
 يِّمْأونَ قال السعدي: " أي: مضت أي: كل له عمله، وكل سيجازى بما فعله؛ لا يؤخذل أحد بذنب أحلد، ولا ينفع أحدًا إلا

 فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم، أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها، هل تصلح (1)"للنجاة أم لا و وا
(1) تيسير الكُريم الرحمن، ص VV.

وقال المراغي: (ابين الله تعالى حالل الأمم في ذلك اليوم، وما تلاقيه من الشدائد؛ انتظارا النصل القضاء، فقال تعالي:
 واستعداداً لما تؤمر بها حين فصل التضاء
 ربها بهديه، وكتابها الذي نسخته الحفظة من الحن أعمالها؛ ليطبق أحدمها على الآخر، فمن وافق كتابه ما أمر به من كتابِ ريه نـا نجانيا ومن خالفه هلك وكان من الأخسرين أعمانَالًا، نم ذكر أنهم ينذرون ويشـرون بما باليا سيبنى عليه

 تجازون بأعمانكم التي عملتموها في الدنيا
خيرها وشرهاه( (\$).

فكل أمة ملعوة إلى كتابها، الذي تحانيب
به، على حسب شريعتها التي دعيت إليها، فلكل أمة شريعة، ولكل أمة حسابها على
 عليها، أو تضيععها والخروج عنها (8). والخخلاصة في المعنى: إن كل أمة تدعى؛ لتعرض أعمالها على ما أمرت به في كتابها المنتل عليها من ربها، فإن وافق عمليا كتاب ربها نجت، وإن خالف عملها كتا ريها هلكت. والله أعلم.

[^0]وأكساب، فالعبد مكتسب لأفعالّه، وإن كان الله تعالى أقدره على ذلك، فإن كان خان خيرا فبفضله وإن كان شرَا فبعلهي، وهذا مذهب أهل السنة) (1)
والخلاصة في القول: إن كل أمة تسال عن عملها لا عن عمل غيرها وا، وكل يجازي اليا بما فعله، لا يؤخذا أحد بذنب أحدا وا ولا ولا ينفع أحدَا إلا إيمانه وتقواه، وأن الاعتماد على الانى أعمال الآباء، والافتخار بهم، والاتانكال عليهم لا يجدي شيئّا. رابعًا: دعوة الأمم لأخذ كتب أعمالها: ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأمم ومي تدعى إلى كتب أعمالها، حيث قال تعالى:


 على ركبها من الشدة والعظمة
 ( 1 هِ [1/لزم: 199]؛ ولهذا قال:


 - ${ }^{(Y)}$ (
(1) الظر: الجا: الجمع لأحكام الثقرآن، الثقطبي


القادة والأتباع ضعف من العذاب . ${ }^{(1)}$ (1) وفي قوله تعالى:
 دليل أن الكفار من الجن يعذبون، كما

يعذب الكفار من الإنس (ب)
وفيها كذلك إيماء إلى أنه تعالمى لا يسوق الكفار بأجمعهم إلى النار دفعة واحدة، بل يدخلهم أفوابجا، فيكون منهم سابق ومسبوق، ويشاهد الداخل من الأمة في النار

من سبته (T)
وني قوله تعالى: الْ للمتبوعين؛ لما دعوهم إليه وصرفوهم عن دين الله، كقولهم:
 للأتباع؛ لما يزداد لهم العذاب بكثرة الأتباع وبقدرهم؛ فيلعن بعضهم بعضًا، وفيها دليل على أن أهل الكفر -وإن اختلفوا في
 لبعض، كالمؤمنين بعضهم إخوة وأخوات لبعض|"(8)

(1) الظر: معالم التنزيل، 191)
 . $₹ 1 \wedge / \varepsilon$



خامسًا: تلاعن الأمم في النار : أخبر الله جل ثناؤه عن تلاعن الأمم من أهل الملل الكافرة في النار يوم القيامة. قال تعالى:





قال البغوي: ايقول الله تعالى لهم يوم


 الخَالية، أختها في اللدين لا في النسب، فتلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى، وكل ولئ فرقة تلعن أختها، ويلعن الأتباع القادة، ولم يقل:


 أي: آخرهم دخولاًا النار وهم الأتباع

 هَّ㢄
عليهم العذاب.


 للفتبوين:

 واتبعوهم، كما تالت تعالى في الآية الأخرى:


والخلاصة في الثول: أن الأمم الكافرة من أهل النار يوم القيامة يلعن بعضهم بعضان، ويعادي بعضهم بعضّا؛ لأنهم ضل بعضهم باتباع بعض.

## مو ضو عات ذات صالة:

الاجتماعمية، الوحدة الاختلان، العاعلاقات


[^0]:     (ع) الظظ: التفسيرِ الثقرآني لنقرآن، عبد الكريم الخطيب ror-ror-

