

عناصر الموضوع

| r-乏 | - |
| :---: | :---: |
| r-0 |  |
| ヶ.7 |  |
| ror | اققران الإليان بالمهل المالع |
| $r \cdot \wedge$ | (1) |
| r.a |  |
| riz | ز |
| H27 |  |
| rev |  |

## هض

أولًا: المعنى اللغوي:
الإيمان مصلر الفعلل الرباعي آمن وأصله ألمن، وأعلت الهمهزة الثانية بالثلب ألبألفًا؛ لكونها ساكنة والتي قبلها متحركة بالفتح، وهو أصل يدل على معنين الونين:
 الثاني: التصديق اللني هو ضد النكذيب. وإذا قال العبد: آمنت بالله تعالى ربَا، أي: صدقت بها به، واطمانيأنت لأمره.
 الخوف، والتصديق وضده التكذيب، والمعنيان متداخلانلان (1). ويرى ابن تيمية أن الإيمان بمعنى الإقرار؛ فيقول: ومعلوم أن الإيمان الإنيان هو الإقرار؛؛ لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن تول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هي هو الانقياد (ب). ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
الإيمان: أألتصديق الجازم، والاعتراف التانام بجميع ما أخبر اللّه ورسوله عنه في الثقرآن

 وأخلاقة، وأعمالهـ) ${ }^{(0)}$ (0)
وهو تصديق القلب واعتقاده، المتضمن لأعمال القلوب، وأممال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله؛ ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان، وعمل الُقلب واللسان والججوارح (7) .




$$
\text { عبد اللهب بن عبد الـحميل، ص Y Y ، } 19 .
$$

(ب) التو ضيح والبيان لشجرة الإيمان، السعدي، ص ا \& .
(0) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، السعدي، ص ا \& .

## 㖕

ورد الجذر (أمن) في القرآن الكريم (AVQ) مرة، يخص موضوع البحث منها (AIII)
مرة
والصيغ التي وردت هي:
jtadit
年
 [ 1 . .

[Y::

['البقرة:]YY]

$$
\begin{aligned}
& \text { د ألمر ألم }
\end{aligned}
$$

$r \_r$
ivo 19 ₹०

المصلدر
rr.

وجاء الإيمان في الاستعمال العرآني على وجهين (ب):







$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني، ص ا9،"الوجوهو والنظائر، الدامغاني ص• (1). }
\end{aligned}
$$

## |

1 الإسالام:
الإسلام لغة:
الاستسلامَ والانتقياد (1)
الإسلام اصطلاحًا:
الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله (ثلها .
الصلة بين الإيمان والإسلام:


 حيث فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن هذه الـيثية نجد ألن الإلا الإسلام أعمم من الإيمان، وحقيقة الأمر: أن العبد لا يكون مسلمًا إلا إن كان مؤمنًا و ولا يكون مؤمنًا إلا إن كان مسلمًا. Y

الإحسان لغة:
الإحسان من أحسن يحسن إحسانانها وهو خلد الإساءة(٪).
الإحسان اصطلاحًا:
هو إتقان الأعمال والتطوع بالز ائد عن الفرائض، ومقابلة الخير بأفضل منه، والشر بأقل

الصلة بين الإيمان والإحسان:
الإحسان أعلى درجات اللدين، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان.

وذلك العمل الجاري على وفق ما جاء به
الدين｜＂${ }^{\text {（5）}}$
（اوالعمل الصالُح واسع الدائرة إلى حد يشمل كل شيء في الحياة تباشره باسم الله، ولقد عد الإِسالما أعمالًا كيرة صالحا صالحة لم تكن تخطر بيال الناس أن يجعلها عملّا صالحا وقربة إلى الله تعائى، فجعل كلا كل عمل يمسح به الإنسان دمعة محزون، أو يخفف به كربة مكروب، أو يشد به أزر أر مظلوم، أو يقيل به عثرة مغلوب، أوبا أو يقضي به دين غارم مثقل، أو يهدي حانئرا أو يعلم
 عن طريق، أو يسوق نفعا إلى كل ذي كي رطبة．．جعل كل ذلك عملًا صالحَا ما دامت الـ الـو

النية فيه خالصّة لوجه الله الكريم،（0） ومما يستنبط من اقتران الإيمان والعمل الصالح：
＂أل الإيمان علم وأس والعمل بناء، ولا غناء للأس ما لم يكن بناء، كما لا لا لا بناء ما لم يكن له أس، فإذذا حقهما أن يتلازما لذا قرن بينهما．
ألن الغالب في اقتران الإيمان والعمل الصالح، الحليث بان بصيغة الجمع尾

$$
\begin{aligned}
& \text { (§) تفسير التتحرير والثنوير، ابن عشور، صا^ } \\
& \text {.rへ1^ } \\
& \text { (0) العبادة في الإساملمه يوسف الثرضاوي ص } \\
& \text { OV }
\end{aligned}
$$

## 


 وهذه الجملة مي الصصيغة، وهي معظم ما اقترن به الإيمان مع العمل الصالح في صين المئ
الاتتران بينهما، والئتي بلغت（79）مرة＂（1）． ومذا الاتتران يدل على ارتباطهما الوثيق وتلازمهما المستمر، فلا إيمان بدون الون عمل صالح يعبر عنه وييرهن عليه، ولا قيمة للعمل الصالح بدون إيمان يقوم عليانيه ويركن إليه، فالإيمان بدون عمل كالها كالشجر بلا ظل ولا ثمر، والعمل الصاليالح بلا بلدون إيمان كالجسد بلا روح،（ب）． المقصود بالعمل الصالح：ما أحبه الله ورسوله، وهو المشروع المسنون． ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الئي الله عنه يقول في دعائه：ا（اللهم الجعل عملي كله صالكَا، واجعله لوجهك خالصَا، ولا تجعل لأحد فيه شينَّاه（（＋）．
وقال ابن عاشور رحمه الله：االعمل الصالح：هو العمل الذي يصلح عاني في دينه ودنياه صلاحًا لا يشوبه فساد،

$$
\begin{align*}
& \text { (1) انظر : المعتجم المفهرس، عبد الله جلغوم / (1) } \\
& \text {. IAV-IAY } \\
& \text { يتيمة الُدهر في تفسير سورة الُعصر، الشرقاوي } \tag{Y}
\end{align*}
$$

ص


## 

سمى الله تعالى نفسه الكريمة بالمؤمن، قال تعالى:


 من معاني المؤمن في حق الله تعالى:

1. شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيد. قال الزجاج رحمه الله: سمى الله نفسه مؤمنا؛ لأنه شهل بوحدانيته، فقال تعالى


Y. Y. الذي أمن عباده من ظلمه.

قال الطبري رحمه الله: :المؤمن: الذي
يؤمن خلقه من ظلمه||(8).

وقال الزجاج رحمه الله ال ويقال إنه في وصف الله تعالى يفيد أنه الذي أمن من
عذابه من لا يستحقه|،(0) .

ץ. قال السعدي رحمه الله: الالمؤمن اللذي أثنى على نفسه بصفات الكمال، ويكمال الجلال والجمال، الني أرسل رسله وأنزل

وهذه الصياغة جاءت جمعا في المتحدث عنهم وعن أعمالهمr، فهم جماعة تبنوا تصورًا واحتّا، وأسسوا على هذا التصور أعمالًا صالحات الحات في جميع مناحي الحياة، يصح أن توم عليها نهضة حضارية، يقود بها أهل الإيمان والعمل الصالح الأمة إلى الخير والصصلاح.
: ترتب على الإيمان والعمل الصالاح الفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى:

 بالمطلوب، الناجين من المرهوب"(1) الفائزين بمطالبهم من سناريا الدارين (\$)

## 

للإيمان ستة أركان، أربعة منها مذكورة
في قوله تعالى:




أْ
روى الحاكم في مستدركه عن أنس بن مالك، قال: لما نزلت هذه الآية على النبي

 وسلم: (وأحق له أن يؤمن) قال ابن عطية رحمه الله: ا(اسبب هذه الآية أنه لما نزلت: الْ

أثشفق منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ثم تقرر الأمر
 إلى التضرع والاستكانة، مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه الآية، وقدم ذلك بين يدي رفقه بهم، وكشفه لذلك الككرب الذي أوجبه تأولهم، فجمع لهم تعالئى التُشريف بالمدلح
(ب) أخر جه الـحاكم في مستدر كه، كتاب التنفسير،

 الشيـخين ولمب يـخر جاه وتعقبه الثنهبي في التنلخيص فقال: منشّطع.

كتبه بالآيات والبراهين، وصدق رسله بكل آية ويرهان، يدل على صدتهانم وصحة ماجاؤا بها|(1) . معنى المؤمن في حق المخلوقين: سمى سبحانه وتعالى بعض عباده بالمؤمن، فقال:
 ومعنى المؤمن إذا وصفنا به المخلوقين:
 وبمعرفة الإنسان المؤمن لمعاني هذا الاسم في حق الله يطمئن قلبه إلى ريه سبحانه وتعالى، وما وعده من سعادة في في اليا الدنيا ونعيم في الآخرة، ويوجب عليه أن يثق بما يعتقده.

صف المؤمنين وصف الكافرين، حزب الله وحزبب الشيطان، فليس هنالك صف ثالث

على مدار الزمانهان) (ب) ويستفاد من هذه الآية: ثناء الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين في إيمانهم إيمانًا خالصَا يتفرع عليه العمل، وأن أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في آنهم يؤمنون بيعض ويكفرون ببعض. والركن الـخامس من أركان الإيمان هو: الإيمان باليوم الآخر، ذكر في قوله

 .[IVV
وقوله تعالى:
 وُ

 والركن السادس من أركان الإيمان هو: الإيمان بالقدر خيره وشره، ذكر في الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل جبريل النبي عن الإيمان فقال: ( ... فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره
(

والثناء ورفع المشقة في أمر الخواطر، وهذه

- ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى|"(1) وقال ابن كثير رحمه الله: מأخبر سبحانه
وتعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين؛ فقال: فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدل، فرد صمدل، لا إله غيره، ولا رب سواه ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يغرقون بين أحد منهـم، فيؤمنون ببعض ويكفرون بيعض، بل التجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الُخير، وإن كان بعضهم ينس شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجمميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، خالم
 شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق . ${ }^{(Y)}{ }^{(4)}$ إإنه الإيمان الُشامل الذي جاء به هذا الدين، الإيمان الذي يليق بهذه الأمة الوارثة للدين الله، القائمة على دعوته في اللأرض إلى يوم التيامة، الضاربة الجذور في أعماق الزمان، السائرة في موكب الدعوة وموكب الرسول وموكب الإيمان الممتد في شعاب الثاريخ البشري، الإيمان النذي يتمثل البّشرية كلها منذ نشأتها إلى نهايتها صفين اثثني:


## 

[الشورى: 11]
وهو سبحانه وتعالى الأول قبل كل شيء، وهو الآغر بعد كل شيء، كما قال سبحانه: [الححديد: ${ }^{\text {[ }}$
وكما قال تعالى:

وهو سبحانه وتعالىى بذاته وجود غيبي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ولكنه يعرفـ بآثاره في كل شيء، وتقوم كل دروب الأدلة على وجوده وتفرده، واستحقاقه لكل صفات الكمات الكمال. ودليل وجوده سبحانه وتعالى: هو العققل والفطرة والشعور الباطني، وكل ما اخلق الله.


.
وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا

 الله، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. (اوقد تقرر في الععل مع الشرع، أْ الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 1. إما أنهم خلقوا من فير شيء، أي: لا خالق خلقهمه، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجلد، وهذا عين المحال.

- وشره قال: صدقت)

وهذه الأركان الستة هي التي بعث اللـ الله
 عبد إلا إذا آمن بها جميعا على على الوجه دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وسوف نتناول هذه الأركان فيما يلي: أولًا: الإيمان بالله تعالى:

الإيمان بالله: هو التصديق به وبصفاته
ورفض الأصنام وكل معبود سواه(ب).

والإيمان بالله يتضمن توحيده في ثلالثة: ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته، ومعنى توحيده في هذه الأمور: اعتقاد تفرده بالربوبية والألوهية وصفات الكمال وأسماء الجلال.
(ب) وسوف نتكلم عن الإيمان بالله تعالىى في النقاط الآتية: ا ـ الوجود الإلهي. فالقرآن الكريم يحدثنا عن الله تبارك وتعالى من حيث هو ذات حقيقية، وله وجود حقيقي لا يشبهه شيء، قال تعالى :
(1) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والإيمان بالقدر، رقمبّا 1.
(Y) المحرر الوجيز، ابن عطية، / / / (Y) (Y) انظر: مححاضرات في التُسير الموضوعي، (Y) عبدالئتار فتح السعيد"ص Vo، والمدخل في المي التفسير الموضوعي، له ص99. 9 .

佥 فِيَّا مِنْ

أما دكيل الفطرة المركوز في النفس



يقول تعالى: (افسلد وجهك والئك واستمر على الدين النّي شرعه الله لك لك من الحنيفية ملة إيراهيم، اللذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمالك، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتو حيده وأنه لا إله غيره||(\$)
اوهذه الدلائل يصل بها الإنسان إلى معرفة قوة عليا مهيمنة، لكنه لا يستطيع بنفسه الوصول إلى معناها الصحتح، ولا ولا إلى معرفة حقو قها وأوصافها على وجه صادق، ولذلك كان الطريق الوحيد لهذه المعرفة الصحيحة، هو الوحي الإلهي، وقد علم الله تعالى- عباده ذلك منذ خلق آدم، ثم أرسل رسله تترى لمقارعة الجامليات ولتصيحيح المعتقدات، فلم يزل اسمه سبحانه وتعالى الى ومسماه شائعًا معروفاًا بين الأمم في كل
(Y) تفسير القر آن العظيم، ابن كثير /YAY /Y.
r. أم أنهم خلقوا أنفسهم، وهذا أيضًا محال، فإنه لا يتصور أن يوجا يلألوا أنفسهم. فإذا بطل هذان الأمران، وبان استحالتهما، تعين: ب. أن الله خلقهم، وإذا تعين ذلك، علم أن الله تعالى هو المعبود وحذهـ، اللذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا لل تعالى. وقوله: : ولَ
[أطور: جبا].
وهذا استفهام يدل على تقرير النفي، أي: ما خلقوا السماوات والأرض، فيكرنيون الئر شركاء لله، وهذا أمر واضح جدًا. ولكن
 علم تام، ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة

الشرعيةوالعقلية)(1)
فبداهة العقل عند كل إنسان تضضي
أن لككل مصنوع صانعه، وأن لككل حادث
 على حثهم على التفكر، وعلى تقليب النظر في ملكوت السماوات والأرض، وماليا ولا جانب الإبداع في هذا الخلق؛ فإن ذلك يقتضي من صاحبه أن يوقن يقينًا مطلقًا، وأن النا يؤمن الإيمان الوثيق بهذه النذات العليا التي تقوم على مذا الخلق العظيم، قال تعالى:


(1) تيسير النكريم الرحمن، السِعدي A1T.
[يونس: 11].
لذلك كان الأصل والأساس الذي بعثت به الرسل، ونزلت من أجله الكتب هو : تقرير

 وصرف وجوه العباد إليه وحده سبحانه،
 والعبادة والطاعة بالذكر واللدعاء، وسائر ما لا يليق إلا به وحده سبحانه وتعالمى، لذلكّ كان لُصفة الوحدانية الصدارة في الّصفات الإلهية جميعا، فهي حقيقة الحقائق الواقعية من حيث الوجوب، ثم هي أحل الحقائق التشريعية من ناحية الورودد، ومن ثم نقد جاءت أدلتها دالة بالطريق الأولى على على الوجود الإلهي، وهي دلائل متعددة، ولهذا كله أبرزها الثقرآن الكريم إبرازًا، وقص علينا من أنباء الرسل ما يؤكد أمرها، وأنها كانت محور دعواتهم جميعا ولب رسالتهمّ، وملخلهم إلى استبباع الناس للين اللّ تعالى، فجاء على لسان كل من نوح وهود وصالح وشعيب ألفاظ واحدة ونا

.[^0، vr ، 70،09

وعلى هذا النمط جاءت دعوة الرسل عليهم السلام جميعا كما يذكر القرآن ذلك تفصيلًا، حتى علم خاتمهم محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذه

العصور حتى في أوساط المشركين، كما قص القرآن علينا ذلك عنه مرارًا سبحانه


 ولذلك كان الاعتراف بهذه الذات العليا حقيقة عالمية لم يشذ عنها إلا المكابرون، المعاندون من الطواغيت كالفراعنة، أو آحاد
 Y. الوحدانية.

هذه الصفة تعني تفرده سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، فليس له في ذلك ونك شريك، ولا نظير ولا مقارب، أو مثيل، وهذه الحقيقة جعلها الله سبحانه وتعالىى فاتحة التكليف ومحور الدين، وعليها تتأسس كلياته وجزئياته، ولم يكن الوجود الإلهي قضبية بين الوحي والأمم لشيوعه بينهم، ولتّسلميهم به، ولكنهم كانوا يتخذو ونا معه سبحانه وتعاللى شركاء، تحت مختلف اللدعاوى والأسماء، حتى قالوا الِّا
 مَا هُمْ فِيهِ يَتَتَلِفُوتِ

ويقولون كما قال رينا عنها علما带駩
(1) المدخل إلى التُفسير الموضوعي، عبد الستار


وأفعاله، المقصود في جميع الحوائج وهو الغني عن كل شيء. والثالثة والرابعة: بيان لهذه الأسباب أيضًا بتقرير تفرد ذاته عن الأصولن والفروع، لم يلد ولم يولّد وما يلزمها من من الصاحباحبة،
 درجته، وإن لم يكن أصلاّ ولا فرعَا وها وهذا التْفصيل جاء على سبيل الحصر في دعو الرسل جميعا على ما قرره القرآن الكريم على سبيل الإجمال والتُعميم:


( ويؤخذل من مذا:

اوللً: أن الوحدانية وحي إلهي لكل الرسل، لم يوكلوا فيه إلى أفهامهم وعقولهم الثم الراجحة، حتى هذه العقول الراججحة لا توكل إليها قضية الوحدانيانية والتوحيد، لذلك
يتولى الوحي الالكهي تقريرها. ثانتًا: أنها رأس الوحي وأفضله وأوله، وقد جاء ذلك في الحجيث الذي الترمذي بسنده عن عمرو بن شعيبِ، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الدعاء دعاء يوم عرنة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا


وهو على كل شيء قدير)
(Y) أخرجه الترمذي في سنته، 10 (Y \& غ، رقم

الكلمات المتفردة في الإيجاز والإعجاز،

 أَحَ وهذه الآيات على وجازتها شاملة لأصول الصفات الإلهية، وردت على جميع أنواع الملحدين فيها، ثم مي مقررة لأسمى العقائد اللائقة بالله عز وجل، ومصححتين لضلالة أهل الكتاب، ناهيك عن المشركين والملحدين، وكفى بها دلالة على صدق النبي الأمي في نسبة هذا الدين إلى الوحي الإلهي؛ ولذلك جاء في الحديث اللذي رواه مسلم بسنده عن أبي الدرداءه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (قل هو الله أحدّ تعدل ثلث القرآن)("). أي: أنها تعدل ثلث القرآن، أو هي ثلث القرآن من حيث دلالتا على أهم مقاصده، وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالئى . فالآية الأولى: إثبات للوحدانية بأبلغ وجه، ولذلك قالوا إن لفظ الأحد خاص بوصف الله لا يوصف به غيره، فلا يقال: رجل أحد، إنما يقال: الله أحد. والثانية: بيان لأسباب (أحديته) سبحانه، بتقرير أنه السيد الكامل في جميع صفاته
 وقصرها، باب فضل قراءة قل هو الله أحلّ، رتم1111

ثالثًا: أن هذه الحقيقة الاعتقادية الأولى وفي مدلوليلها الشامل:
 تفرد ذات الله عز وجل عن كل شبيه ونيه ونظير، وتفرده سبحانه وتعالى بكل صفات النخلق والملك، والتدليير والتأثير، وكل معاني الربوبية. ثانتّا: وفي جانب الإلهية: يجب اعتقاد تفرده سبحانه وتعالى بحق العبادة والطاعة، والأمر والحكم، والاستعلاء، وكل ما ما هو داخل في معنى الألوهية. وهذا تقسيم بحسب المعاني، وإلا فهما وصفان لله الواحد الأحد المتفرد بهما، والتوحيد هو جميع مذين الأمرين معًا، فلا يقبل التجزئة ولا الانتسام، ولما كان ادعاء الخلت والتدبير لغير الله عز وجل لا لا يكاد يوجد إلا على سبيل المكابرةوالمهاتراترة،وكان الذي كثر في الأمم وشاع: هو اعتقاد أن لغير الله تعالى حقًا ما في الطاعة أو العبادة؛ لذلك تركز تصحيح الرسل عليهم السلامر على هذا الجانب، وكثر التزاع بينهم وبين أقوامهم فيه؛ ولنلك كانت الدعوة إلى كلمة التو حيد الا إله إلا اللها هي مفتاح الدنخول في الإلسالمام، ومعول نتض الجالهلية؛ لأن معناها اعتقاد تفرد الله تعالى بالعبادة والطاعة وحده لا لا شريك له، وأول ما يا يترتب عمليّا على ذلك هو قبول منهاجه ودينه، ورفض مناهي المج البشر والطواغيت من السدنة، والكهنة، وأصحاب

إفراده بالعبادة والطّاعة عملًا، بعدا إفراده بالوحدانية اعتقاداً، ولذلك ختمت بها الآية الجامعة:

 الكريم كثيرًا بالإجمال والتفصيل، كما قال
 (1)
[الزخرف: عـ]
رابعا: أن الآيات الكريمة تستعمل دائمًا
أسلوب النفي مع الإثبات خاصة في مجال التكليف الذي يقصد فيه الأمرين جميعا، أعني: إلبات الوحدانية لله تعالى ونفيها
 وإبطلاًا لدعوى المشركين والملحدين في

كل زلمانه(1)
أقسام الإيمان بالله تعالى: يقتضي الإيمان بالله تعالى إفراده تعالى بحقوق لا تكون لغيره، وهذا هو معنى التوحيد الذي يتحقق بامتانل العيبد لهذه العقيدة الثي كلفوا بها في معناها الواسع، ro^०

(1) محاضرات في التنفسير الثموضوعي، عبد الستار سعيد، صي مـ

الخطأ في المعرفة الصحيحة للإله الواحدل، واستخذام هذه المعرفة في الحياة اليومية، أحد الأسباب الأساسية في اضطراب الحضارة المعاصرة|(4)
ثاللًا: التفرد بصفات الكمال المطلت: فما من صفة من صفات الكمال المطلق الحال الحا الذي لا تحده نسبة ولا إضافة إلا والله تبارك وتعالى متصف بها، فوق ما تتصور التا ولا عقولنا المحدودة، يقول الله تعالى فيالى في تقرير اختصاصه بالخلق ابتداء، ثم الإعادة، وفي تقرير كونها أهون عليه، مع أنهما أمران الاني عظيمان، تحار فيهما العقول. يقول تعالى: :

 ويقول سبحانه [النحل: יبـ]
وجماع ذلك كله: قوله تعالى: كَ كِثْلِهِ شَّحْ [اششورى: 11]. أي: ليس يشبهـ تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاتها ولهي، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أنعاله، لأن أسماءه كلها حسنى، وصفاته صفة كالـا كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلولوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء،

[^0]السلطان، والتخلص من شرائُهم وقوانينهم

 تندلع بينهم وبين الأنبياءبادئ الأمر بلار روية، وكأنها قانون يتكرر باطراد، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الوحي، حين جاء يسأل ورقة، فقال له: (لم يأت رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عودي)(1). اومن هنا يتضح ارتباط هذه القضضية بأصل الأصول وهو التوحيد، وأن الإخلال الال

 التوحيد، وإن لم يصل إلى درجة الاعتقاد
 على حق الله المتفرد في الحكم والأمر؛ وعلى حقه في العبادة والطاعة، يوجب على المؤمنين أن ينكروه وأن يبرؤوا منه، وأن يقاوموه بكل الطرق التي حددتيانها
 أمر الله عز وجل، ومن ناحية ألخرى: كان الاني
 هو المسئول عما تعانيه البشرية من كوارث الوا شاملة، خلقية كانت أو اجتماعية، أو سياسية ، وذلك لاحتراف الإنسان أمر التشريع وهو لا يحسنه ولا يحيط به خبرَا، وقد كان
(1) أخرجه البخاري في صصيسه، كتاب بنع الوحي، رقمغ.

 . 1 纤 1 : بل إن علمه سبحانه وتعالى أدق وأشمل من كثف سرهم، إذ يصل إلى ما هو أبعد
 وَآَخْىَى
وأي شيء أخفى من السر؟ لعلة ما استأثر الله تعائى بعلمه، ولم يطلع عليه
 يقول بعض المفسرين، وهذا ما ايسمى حديثّا باللاشعور، حيث لا علم لصاحبه به ولا سيطرة له عليه، ولعله ما يمرق من الـئواطر من سوانح الفكر، التيتمضي كلمير المع البرق أو تتابع كلمح البصر، والقرآن الكريم فياض بذكر هذه الصفة، وبسعة مدلؤلها وامتدادادها الماي، ومصرح بأن من الأثشياء ما استأثر الله بعلمه، ،

高
هُوَهُ (

وهو سبحانه وتعالى يحيط علمّا وخبرا
بكل خلقه، حتى الذر في أحجاره، وائطير في أوكاره، والثمر في أكمامه، والأجنة في الأحشاء، وكل غائبة في الأرض وفيا
 كِ

لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجهـ (1) .
وهذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، من إثبات الصفات، ونني مماثلة المخلوقات.
ونذكر هنا بيعض الصفات التي أكد الله
تعالى عليها في كتابه العزيز. كا العلم.
فالله عز وجل يعلم الأشياء كلها علم إحاطة وانكشاف، السر عنده علانية، الغيب عنده شهادة، ولا تقف أمامه حوادث الزا والمكان، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقد أحصى ذلك عتًا ووصفًا، وكل شيء كما قال ربنا: ولْ

 .




ومذا الكتاب المبين: هو اللوح المحفوظ، وهو سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور الجزئية فحسب؛ بل ما دون ذلك من الخفيات والطويات، ولقد قال للكفار حين ظنوا أنه لا يسمع تآمرهم ونجواهم ،
(1) تيسير الكريـم الر حمن، السعدي ص عo\&.

وَهُ الضمير، الذّي ينقدح فيه دائمًا: أن الله تبارك وتعالى يعلم سره ونجو

.[9-^

شيء في الأرض ولا في السماء.
شو القدرة.
بعد العلم القدرة، وهي ككل صفاته عز وجل الثبوتية مطلقة شاملة، لا تحجزها العوائق، ولا تقف دونها العقبات، ولا تحد بحدود العقل البشري، ولا بغيره من أدوات

الخخلائق. يقول تعالى:
[البقرة: •ץ]. وإن حرف تأكيد، وشيء نكرة عامة أخيف إليها أداة عمومه وهي لفظي، كلم فأفادت قدرة الله تعالىى المطلقة على عموم الأشياء بلا استثناء، ومهما تعانظم العـا العقل أمرًا من أمور النشأتين، فهو سهل يسير في رحاب هذه القدرة العظمى، كما قال


اَاَهُوْ


حَ ويقول ربنا:
 ويقول: قَحِيرًا

ويقول رينا سبحانه

 .[รv
 آلَّ .[
وهو في كل هذا العلم رقيب شهيد

 ولذلك كان من أسمائه الحسنى: الشهيدك
 تنكشف له به الأشياء، انكشافًا تامكا بلا بلا سبق





. $71:$ :
 يقاس بعلم غيره، وهو وحده سبحانم وتعالى المتفرد به، وهذه العقيدة إحدى اللدعائم الأساسية التي يقوم عليها التشريع الإلهي، من حيث ابتداء وضعه على سلامة

وقد ورد في السنة أيضًا ذكرها إجمالًا ، كتوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله تسعةُ وتسعين اسما، مائةً إلا واحدلًا، من أحصاها دخل الجنة)
وتفصيلّا وردت في عدة روايات، وذكر معظمها في القرآن الكريم نثرًا في مواضع كثيرة، وهذه الأسماء قد لوحظ فيه فيها المعاني العظيمة التي تدل عليها، وهي تعطي المعنى الحقيقي الكامل للعقيدة الإلهية، ويتم بها الوصف الشامل للإله الحق المطلق الخير والثقوة جميعا، كما أراد أن يعلم عباده وأن
 وجلال وسمو وتفرد، وشدة واقتدار
الله تعالى حاكمًا وشارعًا:
يقول الشيخ محمد المدني رحمه الله: االثرآن الكريم فرغ من تضية التوحيد، ومن محاجة المشركين، وفرغ من إقامة الدليل على بطلان زعمهم في أن لله شركاء يعبدون، كما يعبد، ويرجون كما يرجيّ يرجي، فرغ القرآن الكريم من هذه القضية، حين كان ينزل في مكة ويقرع المشركين، أمانما وقد صار المسلمون مجتمعا جديداًا مؤمنًا في المدينة، فإن القُرآن الكُريم لا يتناول أمر
(1) أخرجه البغاري، كتاب التوحيد، بابٌ: إن لله


ويقول ربنا سبحانه وتعالى في آية
عامة جامعة:
 [لقّمان: Y^].
ونجد غير ذلك كثيرًا جذًا في القرآن، فهذه إذن قدرة ذات تأثير شمولي في كل أبعاد الكون، أحياء وأمواتاّا، ما نعلمه وما
 بالتقدير والتأثير، فتبارك الله رب العالثين.
"الأسماء الحسنى.
ومي كلها أوصاف كمال وجلال لله رب العالمين، جرت مجرى الأسماء، وجاءتنا عن طريق الشرع إجمالًا، كقوله تعالى: :
[1^.
وقوله تعالى: :

[الإسراء: • •11].



 الْ
行



الوحدانية كقضية يناضل عنها على الوجه المععبود.

الخطوة الثانية: تقرير وحدة الآمر المطاع، وهي ركن من عقيدة التوحيد في الإسلام، فكما أن من أهل التوحيد ألا تتخذ في عبادتك إلها من دون الرحمن الذي بيده الخخلق والرزة والضر والنـ والنفع، كذلك من أصل الثوحيد ألا تجعل لغيره
 حكم إلا له، وأن بيده وحده الأمر والنهي،
 استحل حرامه أو حرم حلاله فقد كفر، وكما وكا أنه لا يليق أن يكون هو الخالق وير ويعبد غيره، والرازق ويشكر سواه، كذلك لا يليق أن يكون هو الحاكم ويطاع غيره. قال تعانى:

 تقرير هذه الوحدة التشريعية نحورا من مسلكه في تقرير الوحدة الإلهية|(Y) ويقول الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد حفظه الله: ضأن قبول شريعة الله عز وجل ليست أمرًا من أمور التكليفات الفرعية، وإنما هي أمر ملزم واجب مرد بمقتضى عقد المد الثوحيد، وشهادة الثوحيد، فإذا قال العبد: מلا إله إلا اللهه معناها: أنني لا أعبد ولا

[^1]اللذي كان في البيئة المكية المشركة، ولكنه يتحدث عنها على نحو آخر، نرى في سورة النساء مظهرًا له (التو حيد عملَّا بعد التو علمًا)، فهو يتحلدث عن وحدانية الله، كما يجب أن يستقر في المتجتمع عملّا بعد أن قامت الأدلة عليه حجة ونظرّا، فبينما هو
 .

.
فلا يعدو أن يكون مذكرًا بقضيةاستقرت،
وقام الدليل من قبل على صستها، نراه يتحدث عن الله تعالى مشرعًا، يجب على الناس أن يتلقوا أحكامهم عنه، وأن يؤمنوا إيمانًا نحالصًا بأنه هو وحده صانـا المطلق في ذلك، من جهة أنه هو الخالق؛ ومن جهة أنه هو المتصف بالصفات التي لا بد منها فيمن يشرع، ومن جهة أنه رقيب لا لا (1) يغيب)

ويقول الششيخ محمد عبد الله دراز رسحه الله: پ نتحلث عن المقصدد الثالث من مقاصد سورة البقرة، والخطوات التي

مهدت له في اللسورة الكريمة، ثم يقول: الخطوة الأولى: تقرير وحدة الخنالثق
(1) انظر: الم-جتمع الإسالامي كما تنظمه سورة النشساء، محمد الْمدني ص بr بـ .

أطيع إلا الله، وعلى أي وجه يطيع الله؟ عقيدة الثوحيدل|(1)
 شرع إلا ما علمه وبعث به محمدًا صلى اللا الله عليه وسلم، ومن هنا جاءت شها وادة التوحيد مقترنة بشهادة محمد رسول الله، فيتلنحص من ذلك: أن العبد المؤمن يقول: أثهد أني لا أطيع ولا أعبد أحدَا إلا الله على الوجه اللذي جاءنا به محمد صلى الله عليه الـيه وسلم؛ والمقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا انفيا المجتمع عن هذا نهذا الانفصال الهائل اللذي وقع في أرجاء العالم الإسلامي دل على أن مناكُ انفصامًا هائلا في عقيدة التوحيد.
لابد أن نعي هذه التضية وأن نفهمها جيدًا، هنا ارتباط كامل بتقرير شريعة الله وقبول هذه الشريعة في واقع الحياة، ربما يخطأ الإنسان، أو ريما يقع في معصية فيستغفر ويعود، لكن أن يرفض شريعة الْ الله في واقعه، وأن تستبدل القوانين الوضعية بشريعة الله سبحانه وتعالى أو توضع فوتها أو تقدم عليها، فهذا أمر في غاية الخططورة، وينغي أن يتبه إليه العلماء والدارسون والباحثون، وعليهم المسئولية في أن يعلموا أمتهم وشعوبهم ومؤسساتهم في كل أرجاء العالم الإسلامي، هذا الارتباط النذي لا يقبل الانفصام بين قبول شريعة اللهعزوجل ويل وبين

Y Y. المادة التي خلقوا منها. وعن المادة التي خلقوا منها روى مسلم بسنده عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خلقت الملائكة

- من نورِ) س. الصفات الخلقية.

ا ـ ـ ثدرتهم على تمثلهم بالبشر .
أخبر سبحانه وتعالى أن أرسل إلى مريم الملك جبريل، فتمثل لها في صورة إنسان تام الخلق.
قال تعالى:


أي: تمثل جبريل لهابشرًا مستويالخلقلق، لم يفقد من نعوت بني آدم شيئًا، قيل: ووجه تمثل الملك لها بشرا؛ أنها لا تطيق أن تنظر

إلى الملك وهو على صورتها (8) وقد جاء الملائكة إيراميم في صورة

百 قوله: وَ وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا
 والرقائق، باب في أحاديث متفرقة!، رقم
.orle
( ( ) فتح القدير، ، rav/r.
[أنساء: צM1]]

يعني: فقد ذهب عن قصد الُسبيل، وجار عن مححجة الطريق إلى المهالك ذهابًا وجورًا بعيذًا؛ لأن كفر من كفر بذلك خريورج منه عن دين الله الذي شرعه لعباده (1) . ويستفاد من الآية: أن الككفر بشيء من هن هـه الأركان كالكفر بجميعها؛ لتلازممها، وامتناع وجود الإيمان بيعضها دون بعضه ولان وتقديم الملانككة على الرسل؛ لأنهم الوسائط بين الله وبين رسله.
و سوف نتناول الإيمان بالملائكة في
النقاط الآتية:
ا. ال خلتهم.
أخبر سبحانه وتعالى أنه قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض قوما قانما يخلف بعضهـم بعضًا لعمارتها.
قال تعالُى: قوَ




ويغهم من الآية: أن الملانككة خلقت قبل
آدم عليه السلام

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان، الطبري } 097 \text { (1) } \\
& \text { (Y) انظر: فتح الباري، }
\end{aligned}
$$

عليه في صورة شُبَان حسان، عليهم مهابة أي: ما يؤمرون به من الطاعات والثدبيرات (8).
وقال تعالى:
 .
وصف تعالى حالهم من تواضعهم
وإدمانهم للعبادة والتسبيح والسجود ${ }^{\text {وا }}$ (0) ويستفاد من الآية: الاقتداء بالملانككة في كثرة طاعتهم وعبادتهم، وقوله: الها رَبِّنَّ والققرب في المكانة لا في المكان. هـ عـالاقة الملائكة بالكون.
أخبر سبحانه أن الملالائكة تنغذ أمره هيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون، قال
 قال قتادة: هي الملائكة(T)، و زاد الحسن: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض

4. عـلاقة الملائكة بالإنسان.

1. حغظ الإنسان.

[لأنُعام: آ].

ومما يحفظونه: بدن الإنسان، بقوله:

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المحرر الو جيز، ابن عطية }
\end{aligned}
$$

عظيمة) ع
Y. لهم أجنحة.

أخبر سبحانه وتعالى أنَ من عظيم قدرته
أنَ جعل الملانكتة أصحاب أجنحة مثنى وثلات ورياع تطير بها؛ لتبلغ ما أمرت به سريعا.
قال تعالى: :



قال قتادة: بعضهم له جناحان، وبعضهم
ثلاثة، وبعضهم أربعة (ث).
روى مسلم بسنده عن عبد الله، قال:
.
قال: (رأى جبريل عليه السلام له ستمائة
£. علاقة الملائكة بالله تعالى.
علاقة الملائكة بالله مي علاقة العبودية الخالصة له، وفعل ما يأمرهم به، قال تعالى







باب ولقد رآة نزلزَّأَخرى، رقم ive. .

ش. تثبيت المؤمنين في مواقع الجهاد. أخبر سبحانه وتعالى أنه أوحى ألى الْي

الملانكة أن يقوواعزائم المؤمنين قال تعالى: الـى . قال ابن إسحاق: وازروهمم. وقال غيره: قاتلوا معهمه، وقيل: كثروا سوادهم، وقيل: كان ذلك بأن الملك كان ولي يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى اللّ النه عليه وسلم فيقول سمعت هؤلاء القوم، يعني: المشركين يقولون: والله لـٌ حملوا علينا لننكشفن، فيحدث المسلمون بعضهـم
 قال ابن القيم رحمه الله عن علاقة الملائكة بالإنسان في معنى (والملائكة المو كلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر؛ فإنهـم موكلون بتخليقه، ونقله من طور إلىى طور، وتصويره، وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث، وكتابة رزقه، وعمله، وأجله، وانه،

 حياته، وقبض روحه عند وفاته، وعرضها على خالقه وفاطره. وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزنخ، وبعد البعث.


و مها يحفظونه جميع أعماله من خير وشر.
قال تعالى: . $11-1$ - : Y. Y. الدعاء للمؤمنين.

قال الله تعالى:

 شَيْ

 E

 أْ يخخبر تعالى عن كمال لطفه تعالىى بعباده المؤمنين، وما قيض لأسباب سعادتهم من من الأسباب الـخارجة عن قدرهمم، من استغفار الملائكة المقربين لهمم، ودعائهم لهم فيه صلاح دينهم وآخرتهمّ، وفي ضمن ونمن ذلك: الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حولهّ، وقربهم من ربهمّ، وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد اللّه، لعلمهم أن الله يحب

ذلك منهم (1)
(1) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص VrY.

فِ

 والمعنى: ما جعلنا عددهم هذا العدد المذكور في القرآن إلا ضالالة ومحنة لهمّ حتى قالوا ما قالوا اليتضاعف عذابهمم، ويكثر غضب الله عليهم (Y) فيجب الإيمان بالملائكة النذين ذكروا في الثقرآن الكريم وفي السنة النبوية و بالأعمال التي أوكلوا بها. ثالثًا: الإيمان بالكتب:

الإيمان بالكتب: هو التصديق بكل ما أنزل على الأنبياء الذين تضمن ذكرهم كتاب الله الُمنزل على محمد صلى اللئله عليه

وسلم، أو ما أخبر هو به (م) فالواجب على المؤمن: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، ما سمى الله منها وما لم يسم. أما الذي يؤمن بكتابٍ ويكفر بالكتب الأخرى فهذا كافرٌ بالجميع. ومن هذه الكتب: القرآن، والتوراة،

 والقرآن، وأعظم الثلاثة وناسخها وأفضلها

وهم الموكلون بعمل آلات النعيم
والعذابب، وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله، والمعلمون له ما ينفعه، والمقاتلون الذابون عنه، وهم أولياؤه في الدنياوالآلخرة. وهم الذين يرونه في منامه ما يخافه
 وهم النذين يعدونه بالخير ويدعونه وينهونه عن الشر، ويحذرونه منه.
 ومعلموه، وناصحوه، والداعهوه والمستغفرون له.
وهم الذين يصلون عليه مادام في طاعة ربه، ويصلون عليه مادام يعلم الناس الخيرن الخير، ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه، وعند موته، ويوم بعثه. وهم الذين يزهدونه في الدنيا، ويرغبين في الآخرة، وهم الذين يذكرونه إذا نسي،
وينشطونه إذا كسل، ويثبتونه إذا جزع.

وهم النذين يسعون في مصالح دنياه
وآخرته||(1) .

V
عدد الملائكة لا يحصيه إلا اللله، ومنهم خزنة النار الذين قال الله فيهم:


 (1) إغاثة اللهفان، ابن الثقيمr//r.
. الإنجيل النذي نزل على عيسى عليه




[المائةد: 7؟].
النزبور الذي نزل على داود عليه السلام،
 .[174
الصحف الثي أنزلها الله تعالى على إيراهيم وموسى-عليهما السلام -ه، قال تعالى:
 أما الكتب الأخرى التي أنزلها الله على
 الإيمان بها؛ لأنه سبحانه أخبرنا أنه ما ما من
رسول إلا وجاء برسالة إلى قومه.






 .[rır كما يجب أن يؤمن العبد بأن جميع

قال تعالى: :


 ضَاْلَ بذلك جل ثناؤه: (اصدقوا بالله، ويمحمد رسوله، أنه لله رسول مرسل إليكم وإلى ساثر الأمم قبلكم، وصدقوا بما با جاءكم الئم
 وذلك القر آن، وآمنوا بالكتاب النّي أنزل اللهي من قبل الكتاب الذني نزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو التوراة والإنجيل|"(1). وقيل: المراد بالكتاب الثاني الجنس المتنظم لجميع الكتب السماوية|(4) فالإيمان بالقرآن والكتب السابقة لـ
 فيما لم يصل إليه تفصيله وتفصيلّا فيما علم من ذلك بالتفصيله( (\$).
الكتب المذكورة في القرآن: التوراة الثي نزلت على موسى عليه السلام، قال تعالى:



(1) جامع اليبان، الطبري // 098.


$$
\begin{equation*}
\text { تيسير النكريم الرحمن، السعدي } 9 \text { 「r. } \tag{}
\end{equation*}
$$

الكتب جاءت بالدعوة إلى وحدانية الله هذا المرجع الأخير (ث). مبحانه وتعالى، وإفراده بالعبادة، وأن ما ما وقد تكا تكفل سبحانه وتعالى بحفظه، قال تعالى: [9)
(اوقد شمل حظظه: الحفظ من التلاشي،
والحفظ من الزيادة والنقصان فيه، بأن يسر تواتره وأسباب ذلك، وسلمه من الثبديل والتغيير حتى حغظته الأمة عن ظهور قلوبها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقر بين الأمة بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وصار حفاظه بالغين عدد التواتر في كل كصر|(4)
ولذلك يجب علينا الإيمان بالثقرآن وأن
 من التبديل والتحريف، كما يجب اتباع اتباع أمره واجتتاب نهيه، وتصديق ما أخبر به، ورفض ما يخالفه.
رابعًا: الإيمان بالرسل والأنبياء: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولًا منهم، يدلهم على الخير ويحذرهم من الثشر رحمة بهم
أخبر سبحانه وتعالى ما من أمة إلا
( 9 •r/r)
(ع) ( ) منهج القُر آن في الثدعوة إلثى الإيمان، علي بن
ناصر فقيهي ص • • .

حدث في الكتب من تحريف نهو من صنع العباد.
أما القرآن نهو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة، قال تعالى:

 ومن الهيمنة التي للقرآن على الكتب اللسماوية التي بين يديه: أنه هو المصدلى لها لها، الشاهد النذي ترى فى أضوائه وفى أحكامه، وأخباره وآدابه- آيات صدقها ألانيا وأنها من مورد هذا الحق الذي لا يأتيه الباطلط من بين يديه ولا من خلفه، إذ ليس بعد شهادة الـا القرآن شهادة، ولا وراء الحق اللذي يقوله حق، وليا ولنه

سيظل قائمًا هكذا إلى يوم القيامة" (1). ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتأب ليفصل فيه، سواء كان هذا الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية، أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورتها الأخيرة، أو كالن هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم، فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياه كله هو مذا الكتابة، ولا قيمه لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إلئه من

 [يرنس: وءV].

وورد ذكر بقية الأنبياء في مواضع من



 وقال تعالى: شُقَعْبَّهُ [العنكبوت: بس].
 [آل عمران: بَب].
فهؤلاء الأنبياء والرسل يجب الإيمان برسالتهم ونبوتهم تنصيلًا، فمن أنكر نبوة واحد منهم أو أنكر رسالة من بعث منهم برسالة كفر، غير أن العامي لا الْ يحكم عليه بالكفر، وأما الأنبياء والرسل الذين لم المي يقصهم القرآن علينا فقد أمرنا أن نؤمن بهم إجمالًا
ץ. أولو العزم من الرسل.

ذكر الله تعالى أولي العزم من الرسلي في



. V
ومؤلاء الخمسة صلى الله عليهم هم أصحاب الكتب والشرائع والحروب
 [فاطر: \& ¿]. أي: وما من أمة من الأمم الدائنة


بأسنا على كفرمم بالله (1) ولا يعلم عدد الرسل إلا الله، قال



تَ تَحْ
وإنما لم يذكر الله تعالى تصص كثير من الرسل؛ اكتغاءً بالمذكورين، فالمقصود أخلذ

العبرة، لا ذكر الأسماء والقصص (ب) وسوف نتناول الإيمان بالرسل في النقاط

ا ـ الرسل المذكورون في القرآن. المذكورون في القرآن من الرسل والأنبياء: خمسة وعشرون، منهم: ثمانية عشر في قوله تعالى:

 إِنحَحَّ وَيْتَتُوبَّ

四

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان، الطبري 19/ } 19 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضًا من فضله وإحسانه؛ حيث كالئ كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة، تقدر فأزال هذا الاضطرار｜｜（\％）． ؟ ـ واجبنا نحو الرسل والأنبياء． ＊يجب علينا الإيماذ بأن الرسل والأنبياء عليهم السلام قاموا بتبليخ الرسالة حق القيام． ＂يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل، و لا نفرة بين أحد منهم． قال تعالى：





ومن آمن بيعض الرسل وكفر بيعض كان من الكافرين بنص الكتاب الكريم．
 وَرُسُتِهِهِ وَرِبرِيدُونِ



$$
\text { [ } 100 \text { : } 10 \text { : } 10
$$

＂يجب علينا أن نؤمن بأن رسل الله كانوا
بشرًا من الرجال.

(६) تيسير الكُريم الر حمن، السعدي £!. Y.

الفاصلة على التوحيد وأولو العزم، وقدم ذكر محمد على مرتبته في الزمن تشريفًا خاصًالة（1）． ويستفاد من ذكرمم عليهم السلام الاقتداء بهم في أعمالهم． r．r．حقيقة رسالة الرسل والأنبياء． ما من رسول إلا جاء بكلمة واحدة، هي
 عَيْمٌ وهي ذاتها بنصها يقولها كل من جاء باء بعده من المرسلين（\＄）． وقد بين الله الحكمة من إرسال الرسل،


 معذرة يعتذرون بها، كما في قوله تعالىي：共
 أَنَّنِّنِ وسميت المعلرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة؛ تنيهًا على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تغضلًا منه ورحمة｜（4）
وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { Yミ7E/乏. } \\
& \text { (Y) فتّح الثدير، الششوكاني / / / / }
\end{aligned}
$$

به عليهم.
قال تعالى:


(ايخبر تعالىى أنه فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه وإرسالهم إلى الثاس، ودعائهم الخلق إلى الـى الله، ثم فضل بعضهم على بعض بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العامه فمنهم من كلمه الثله كموسى بن عمران خصصه بالكلام، ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنيبيا صلى الله عليه وسلم الذني اجتمع فيه من الفضائلئلم ما تفرق في غيره، وجمع الله له من المناقن
 " ونؤمن بأن الرسول الكريم أرسل للناس جميعا. قال تعالى:
 .[101



 ومما سبق ذكره يتضح أنالإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور:
(1) تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص 9 •1.

ولم يخصهم الله بطبانع غير الطبائع البشرية، فهم يأكلون و يشربون ويمشون في

الأسواق.
قال تعالىي: الْ竍

ولهم عليهم السلام أزواجَا وذرية.
 وَهَ (10)
[الرعد:^ب]].
ويتعرضون للأذى من الظلمة والمجرمين.




كما أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرًا إلا ما شاء الله.



 .[191
\# يجب علينا أن نؤمن أن الله نضل بعضهم على بعض بحسب ما من الله

منها：توله تعالى：



现自 فَ ：صَ ．［ivv
وقال تعالى في وصف المؤمنين：الوَوْمُم ． ا（أي：واستيقوا أن هناكُ حياة آخرة، وأن فيها حساتبا وجزاء، وجنة ونارًا．．نعملوا لهذا اليوم العظيم بما ينجيهم من هولها
 حساب الآخرة يشنل بالهم، ويصدهم عن جموح الثهوات، ويغر أرواحهم بتثوى الله ونشيته والحياء من الوتوف يين يديه موتن العصاةه（1） ولما كان هذا الأصل شديد الإيغال في طيات الغيب، كان أكثر الأصول إنكارًا
鬼 ［ E ：

1．الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع Y．Y．الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، مثل： محمد وإبراهيم وموسى ونوح عليهم اللسلام، وغيرهم بمن ذكر اسمه في الكتاب أو السنة على وجه التعيين، أما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالًا؛ حيث نعتقد أن الله بعث في كل أمة نذيرًا． \％ ع．العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتّمهم مححمد صلى اللله عليه وسلم．
خامسًا: الإيمان باليوم الآخر :
تعريف الإيمان باليوم الآخر :

قال الشيخ السعدي رحمه الله：اوهو الإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله به بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه، وعذابه وأحورال
 والنار وصفات أهليهما، فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بذلك جملة وتفصيلّا（1） مظاهر اهتمام القر آن باليوم الآخر ： ٪ ذكر الله الإيمان باليوم الآخر مقترنًا بالإيمان بالله في تسعة عشرة موضعا في كتاب الله． （1）انظر：الثناوى السعلدية ص 17．

وكثيرًا ما عبر القرآن عن أن وقوع الساعة

 .
وقوله تعالى:
 . اذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الساعة آتية، وأكد ذلك بحرف التي التوكيد الني هو (إنذ)، وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر؛ وذلك يدل على أمرين:
أحدهما: إتيان الساعة لا محالة. والثاني: أن إتيانها أنكره الكعفار؛ لأن تعدد التوكيد يدل على إنكار الخبر، كما تقرر في فن المعاني|(\$) ومن مظاهر اهتمام القرآن باليوم الآخر: الترابط بين الخلق والحق والئلحاعة، فقد بين الثقرآن أن الآخرة هي الأصل النذي يحقت حكمة الخلق ومعنى الوجود؛ لأنها غاية جزاء ومصير الخلاثق، تصون وجودنم عن العبث واللعب، وتحفظ مصيرهم عن البطلان والضياع، وتجعله خالصّا، وحكمة تامة.
 , بَمَابِنْمْ

$$
\text { (Y) أضواء البيان، الشنتيطي } \overline{\text { ا } ا \text { اب. }}
$$

وبالتالي كان أكثر الأصول جميعا تناولًا
في القرآن.

* كثرة أسماء اليوم الآخر، وكل اسم يدل على ما سيقع فيه من الأهوالة
فمن أسمائه في القرآن: الالقيامة والساعة والآخرة ويوم اللدين ويوم الحساب ويون ويوم الفتح ويوم التلاق ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم الحسرة ويوم التناد والآزفة والطامة والصارياخة والية

والحاقة والغاشية والواتعة وغيرهاسا(1). "الئ تسمية سور القرآن بأسماء وصفات
اليوم الآخر.

فتارة تسمى السور باسم من أسمائها: القيامة، الواقعة، التحاقة، العُاثية، القارعة، النبا.
وتارة تسمى السور باسم من الأحداث الكونية التي تمهد لهنارا اليوم: الدخان، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الزلزيلزي الزي وتارة باسم ما يقع فيها، مثل سور: الأعراف، الزمر، الجاثية، الحشر، التغابن، المعارج. فهله أسماء (سبع عشرة) سورة تتعلق بالآخرة، ولم يقع مثل هذا قط لأي أصل من أصول الإيمان في القرآن الكريم. "التأكيد على وقوع الساعة.
(1) العقائد الإسلامية، سيد سابق صY (1) .MY
. ${ }^{(Y)}$ (الطواغيت و لايزالونا ,

 . أي: اتمرد وعتا، وآئر الحباة الدينا، أي: قدمها على أمر دينه وأخراه، ذإن الجحيم هي المأوى، أي: :إن مصيره إلى الجحيم
 وأها من ناف مقام ربه ونهى الئنس عن الهوى أي خاف القيام ينين يدي الله عز وجل، ونافي حكم الله، فيه ونهيى نفس عن هواما وردما إلى طاعة مولاما، بإِن الجنة هي المأوى، أي: منتلبه ومميره ومرجعه

إلى الجنة الفيحاءك (1) روالطنيان هنا أثشل من معناه القريب، فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى. ومداه أوسع من الطغاة ذوي السلطان
 للهدى، وكل من آثر الدياة الدنديا، واختارها على الآنخرة، فعمل لها وحدها ولا غلما غير حاسب للآخرة حسابًا. واعتبار الآخخرة هو الذي يقيم الموازين في يد الإنسان وضميرها فإذا أهمل حساب الآخرة أو آثر عليها الدنيا


فتح اللنه سعيد ص Q Y Y.


 وقال تعالى:乐 . Cr :
يجمع اللسياق بين الإيمان بوحدة الله والإيمان بالآخرة، بل يجعل إحداهنما دالها دالة على الأخرى لارتباط عبادة الله الواحد بعقيدة البعث والجزاءء فبالآخبرة تتم حكمة الخالق الواحد ويتجلى عدله في الجزاءه (الثذين لا يسلمون بهذه الحقيقة، ولا يؤمنون بالآخرة- وهي فرع عن الاعتقاد بوحدانية الخالثق وحكمته وعدله- هؤلاء لا تنقصهم الآيات ولا تنقصهم البراهين، إنما تكمن العلة في كيانهم وفي طباعهم. إن قلوبهم منكرة جاحدة لا تا تقر بما ترى من الآيات، وهـم مستكبرون لا يريدون التسليم


 مفعمة بالإنكار والاستكبار، وقد حذف المفعولان للتعميم، فهم ينكرون الحّق ويستكبرون عليه، وهم ينكرون حق اليان الأمم والشعوب في عقيدتهاوحريتها، ويستكبرون عن الاعتراف به، وهكذا يكون دائمًا الكفار

[^2]كالشهداء أو بعضهم، وغيرهم، وهذه النفخة (الأولى: نفخة الصعقق، ونفخة الفزع"|(Y) Y. Y. نفخة البعث.

وهي
 .[41

الثيم في تقديره، واختلت كل قواعد الشُعور والسلوك في حياته، وعد طاغيًا وباغيًا ومتجاوزَا للمدى|"(). و من هداية الآية: (اقدم ذكر الطغيان على إيثار الحياة الدنيا؛ لأن الطغيان من أكبر أسباب إيثار الحياة الدنياه( من مشاهد الآخرة في القرآن: تبدأ المشاهد بمقدمأت اليوم الآخر، ثم الفصل بين الخلائق، ثم النعيم الأبدي أو العذاب الأبدي، من هذه المشاهد: ا. نفخة الصعق .
 مَ
 [الزمر: 7 H [ا]
(اوهو قرن عظيم، لا يعلم عظمته إلا خالقّه، ومن أطلعه الله على علمه من خلقه، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلامك أحد الملائكة المقربين، وأحد حملة عرش
 على اختلاف القولين:
 الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها، وما يعلمون أنها مقدمة له. ممن ثبته الله عند النفخة، فلم يصعق،

[^3]\[

$$
\begin{aligned}
& \text { Vr9 تيسير الكريم الر حمن، السعدي (Y) } \\
& \text { ( ( ) المصدر السابق. }
\end{aligned}
$$
\]






．［rq－ro
فَسْوْنَ


 （ 7．الشهود．
وهذا من تمام إظهار العدل الإلهي في هذا الموقف العظيم، فإن الله عز وجل يستشهد على المذنبين قبل إدانتهم مع علمه عز وجل القاطع بما عملوا، لكنه لا يريد أن
 يتأكد كل إنسان من ذنبه وعمله． ＂الأنبياء هم أول الشهود عليهم السلام، يشهدون على أممهم بالبلاغ،

وإقامة الحجة．
قال تعالى：

．
 سجلوا الأعمال، وشهدوا الطاعات والمعاصي، كما قال تعالى：ولا وَهَّتْتْ

مَامَا صَفْصَفُا
 ．［1•人

 ［إبر اهيم： 1 を］．
（إفن اتباع الداعي الذي هو إسرافيل عليه السلام وبروز الخلق لله سبحانه لا يكون إلا بعد البعث قطعًا｜（1） § ـ حساب الله للخحلائق ． يحدثنا الوحي الإلهي طوياّلا عن حساب الله تعالى للخخلائق في هذا اليوم الشُديل، والذٔي يتسم بالعدل． ه．تطاير صحف الأعمال． صصائف الأعمال التي سجل فيها عمل كل فرد على حدة．

 （娍） ． قال الحسن رحمه الله：اقد عدل والله
عليك من جعلك حسيب نفسك|(٪).

ويبلغ الوحي الإلهي غاية من التفصيل حيث يبين كيفيات تسليم الكتب، وأحوال

［النور：\＆
ويقول：



 لي ．السؤال الشخصي． ليدافع كل إنسان عن نفسه، ولييين أعذاره إن كانت له أعذار، والثله تعالئى مع ذلك أعلم بالمرء من نفسه، قال تعالى：
偳

四

 ：
．［Yを－ry A．وضع الميزان． ليوفي كل إنسان جزاءه في دقة كاملة بالغة حتى مقادير ومثاقيل الذر والخردل،



 ويقول：وإِنَّ

وك هـ والأرض أيضًا تشهد، كما قال تعالى：
 ．［ $\varepsilon$
وقد فسر النبي أخبارها في الحليث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة، قال：قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية：
 قال：（أثدرون ما أخبارها؟）قالوا：الله ورسوله أعلم، قال：（فإن أخبارها أن تشهد المدا
 تقول：عملت علي كذا وكذا يوم كذاوكذا）؛ قال：（نهو أخبارها）（1）．
جا أيضًا من الشهود：جوارحا الإنسان، أي： خاصة عندما يماري، ولا يرضى إلا شاهنًا من نفسه．
يقول تعالى：

 ．［70
ويقول جل شأنه：الْ （C）（18）

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه الترمذي في سنته، كتاب التنفسير، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قال التُ مذي: هنا حذيث حسن غريب. } \\
& \text { وقال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد. } \\
& \text { انظر : ضعيف الترمذّي / /الانين /rvo }
\end{aligned}
$$

علمنا المحدود، ولم تشاهدها حواسنا، ولكنها أعدت للمتقين، وأخبرنا بها ربا العالمين، وينغيني أن نوقن بوجودها أكانـا مما نوقن بحاضرنا المشاهد؛ لأنها وعد الله الحق، وجزاؤه الصدق، كما قال ربنا:

 [التوبة:
نهذاو وعد سجله في كتبه الثلالثة الأساسية التي أنزلها من السماء إلى أهل الأرض،

 حِ
 وأما الكافرون فيساقون إلى جهنم زمرّا، حيث يذوقون العون العذاب الأبدي، وحيث يذوقون شقاء الخلد بشؤم ذنوبهمه، واستكبارهم على ربهم، وقد بلغ الوصف الثقرآني للنار وأحوالها ودركاتها وبلاء أهلها حدَا يخلع الثلوب خلعلًا، وني القرآن الكريم آيات تفرد وصف الجنة، وآيات تفرد وصف النار، وفيه آيات تجمع ذكرمهما معًا؛ ليوازن
 تعالى عقب الككلام عن النار والجنة، ومانلاك



وعلى نتيجة هذا الميزان العدل يقضي
 تَهِ

يعني: ثقلت بالحسنات، والطيبات

.[^
من الحسنات والطيبات، وامتلأت

 (19)
 وصف الجنة والنار:
فأما المؤومنون الصالحون فيبلغون سعادن اليارن الأبد، ويظفرون بنعيم الخلد، قال تبارك
 Tr جماعات


中国 (H)
[الزم: :

الأرض هي: أرض الجنة، ويصف الوحي الإلهي أحوال أمل الجنة، وما فيها من نعيم وصفًا تفصيليًا، في دار لم يبلغها
الخلود الأبدي:

أكد الثقرآن الكريم تأكيدًا قاطعا أن الجنة والنار خالدتين أبذا، لا فناء لهما، ولا انقطاع فيهما، ولا موت لأهلهما، وإنما هي حيانيانيا
 القرآن الكريم بأساليب كثيرة، أشهرها: أسلوب (الخلود الأبدي)؛ ذلك لأن معنى الخلود هو المككث الطويل، وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالعبا بالخلود كقولهم للأثافي (1): خوالد؛ وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها؛ ولذلك أكد أكد الله تعالى خلود الجنة والنار بالأبدية، ليخرجها من المكث الطويل إلى البقاء الداثئ؛ لأن معنى الأبد كما قال الراغب الأصفهاني: هو مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ

الزمان

وقد ورد تأكيد الجنة بالخلود الأبدي في ثماني آيات، والتاسعة بالمعنى في أول

 تكون تسع آيات، قيد الخلود فيها بالأبدية، مثلًا يقول: أصحاب الجّابنة الجنا خالدين فيها آبتاّ، وورد تأكيد خلود النار بالأبدية ثلات مرات
(1) الأثافي: هي جمع أثنية، وقد تخفف الياء في
 الثقر عليها: انظر النهاية في غريب الاني الثّر: صس المفردات، الراغب ص 9 ه.

ومنهاعلى سبيل المثالا: قوله تعالى: : بيا



[محمد: 10].

ثم تأتي الصورة الأخرى المزعجة:


(لا يستويان أبنَا، يتول ربنا أيضًا



] [19:-19:-19].


领




[الـحج: إب-צب].

والمقصود من هذه الأخبار والأوصاف: تشويق الناس إلى الجنة؛ ليعملوا بعمل أهلها هنا في الدنيا، ولتحذير الناس من النار؛ ليجتنبوا عملها وسوء حالها.

في القرآن: في آخر سورة النساء الآية 179، بالموت كالموت كهئة كبي أملح، فينادي منايٍ: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي: يا أمل النارئ فيسرئبون وينظرون، فيقول: وهل تعرنون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلـون ولهم تد رآه، فيلبح ثم يثول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا
 ولعل أجمع ما ييسن نعيم الجنة: هو الحديث القدسي الشريف الذي البخاري بسنده، عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الثله عليه وسلي تال: : قال الله بارك الصالحين ما لا عينُ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر)، قال أبو هريرة:
 .

سادشًا: الإيمان بالثقدر :
الإيمان بالقدر: اهمو الاعتقاد الجازم بأن الله سبق في علمه مقادير الخلالثق -ويشمل ذلك ما يعمله العباد من خير وير وشر، وطاعة ومعصية، ومن هو من أهل الجنة، ومن من
(1) أخرجه البخاري في صصيتهب، كتاب تفسير الثقرآن، باب قوله: (وأنذنرهم يوم الـُسرة)، . $₹ V^{\mu}$.
أخرجه البـخاري في صحيتحه، كتاب تفسير
 لهـم من قرة أعينٍ)، رقم T ب ع٪. .

وفي آخر سورة الأحزاب الآية ا7ها 1، وفي آخر سورة الجن الآية بّ، فهذه الآيات تقيد أيضًا أصحاب النار بكرنهم خالدين فيها أبتا، والمراد بأصحاب النار: أهلها الذين هم أملها، يعني: الكفار والمشركين، الذين المين
 العصاة من المؤمنين فهؤلاء إن دخلوا النار وعذبوا فالله يغفر لهم بعد ذلك، ويخرجون مآلَا إلى الجنة إن شاء الله. فالمراد بالخلود الأبدي لأهل الجنة جميعا من يدخل الجنة، فلا يموت أبّانَا، ولا تفنى الجنة والنار، الخلود الأبدي لأهلما اللذين هم أهلها كما جاء في الصحيح، هذا الألا عدا الآيات الأخرى بغير هذا الأسلوب التي تؤكد أن أهل الجنة لا يخرجون أبّاً، وأن أهل النار لا يخرجون مني منها أبدًا


 نفي للخروج منها، وإثبات للعذاب الدائم، ويقول تعالى عن أمل الجنة:

[الحجبر: Aء].

وفي هذا المعنى روى البخاري بسنده
عن أبي سعيد الخلدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤتى

قبل كونه، قد علمنا حاله وزمانه Y . Y للقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص(غ) ،وهي: المرتبة الأولى: علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والمات والمستحيلات، وإحاطته بذلك علكمَاك،
 كيف يكون. وقد دل على ذلك قوله تعاللى: كِّ
 المرتبة الثانية: كتابة الله تعالىى لكـل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. قال تعالى:

 وقال تعالى: ولَّ ,
المرتبة الثالثة: المشيئة فإن ما شاء الله
كان وoا لم يشأ لم يكن. قال تعالىى: يَ يُؤلَ وقال تعالى:
(ع) الإيمان في ضوء اللكتاب والسنة، وزارة
الأوقاف ؤُلثدعوة والإرشاد بالسعودية ص

Y\&V

أهل النار- وقد كتب الله ذلك في اللوح المحففوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كما كتب لُهم وعليهم ما تقتضيه ححمته من المقادير والأحوال التي يستحقونها عله أعمالهم التي علم أنهم سيعملونها، وأراد إرادة كونية أن يقع ما علمه وكتبه لأجله النذي قدر له؛ وهو الذي يخلقه إذا حان الأجل، فهو الخالق لكا لكل شيء أفعال العباد، من الكفر والإيمان والطاع
والعصيان وغيرها؟ (1) .

وسوف أتناول الإيمان بالقدر في النقاط

ا ـ أدلة القرآن على القدر .
قال الله تعالىى:
 الله سبحانه جارية على قدره الذي قد سبق وفرغ منه||(ヶ)

[الأحزاب: $\wedge$ ^ب].

 مقدرًا محكمًا مرتبًا على حسب ما اق اقتضته

(1) رسائل العقيدة، ابن عثيمين ص ص٪،، • ع
 كُمْتَكَوْنُ
أما القدر التشريعي التكليفي ففيه الخنيار، وقد عرض على السماوات والأرض والججبال فأبين استصغارًا لا استكبارًا. وحمله الإنسان اختيارًا حين خير؛ بليتم بذلك ما اقتضت حكمة الله تعالى من إيجاد جنسي من الخلانق يكلف اختيارّار، ويترتب على سلوكه نوعية الجزاء، ولو شاء الله عز وجل لكان الأمران جميعا على سواء، فينقاد الإنسان له في التوحيد والشعائر، وسائر الشرائع كما ينقاد له في قوانين الوجود الأخرى التكوينية، كالحياة والموت، والأكل والشرب والتُنفس وغير ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى ترك للإرادة الإنسانية جزءًا من الاختيار، ليصح تعلق الثواب والعقاب بالفعل الإنساني. ومن بديهيات العقيدة القرآنية: الإيمان بأن قدر الله كله مبني على غاية الحكمة والعلم المحيط، فكله حق ونعمة ور وحمة، كما قال تعالى:
 وكما قال تعالى:
 وذلك في القدر التكليفي التشريعي، والإنسان حين يخضع الأمور لمقياسه المحلود، يقول: هذا خير وهذا شر، وما

المرتبة الرابعة: خلت الله تعالى للأششاء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلكّ الكّ فهو
 متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه.
 .


وروى البخاري في صحيحه من حليث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان الله ولم يكن شيٌ وُ غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كلا كل شيء؛ وخلق السموات والأرض) (1) . فيجب الإيمان بهله المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر، ومن أنكر شينًا منها لم يحقق الإيمان بالقدر. r. أنواع القدر .

القدر بمعناه العام نوعان: قدر تصريفي وقدر تكليفي، أو تكوين وتشريع، والقدر التكويني التصريفي لا خيار لأحد فيه، والخخلاثق جميعا لا تملك معه إلا أن تصدع بأمر ربها وخالثها، كما قال تعالى:


 الخلّق، باب ما مجاء فيّ قول الله تعالى: (وهو الذي ييدأ النخلق ثم يُيله وهو أهون عليه،، رقم



 فقد أقسم الله تعالى أن إيمان الناس لا يتحقق أو لا يكتمل إلا بالتحاكم إلى رسول
 بقضائه المبني على شرع الله تعالى، كما جاء ذلك صريحاً في نفس السورة، قال تعالى:


㣂 ؟. الاحتجاج بالثدر.
 فيقولون: هِ شَقْ
 وغير ذلك من ألوان الاحتجاج بالباطل اللني رد عليه القرآن في مواضي الوان كثيرة، ومن ذلك: قوله تعالى: شَّاَّ

 (1)
. 1 亿 1 :
والآية الكريمة إخبار بالغيب عن
 من دلاثل صدق النبي صلى اللله عليه وسلم؛

الالثلهي تسليمًا مطلقًا، هو من لب الاعتقاد وصريح الإيمان، يقينًا بالله تعالى، وثقة
 الإنسان وضآلة علمه، وهذا ما ريى عليه القرآن المسلمين، فقال تعالى: المُكُّبَ عَيْ


[البقرة:
وقال تعالى في عشرة الأزواج:


 والآيتان الكريمتان تشملان القدر بنوعيه، بل هما واردتان أصلاّل لبيان أحكام تشريعية: وهي فرضية القتال وعشرا وعية الزوجات، والمنازعة في القدر التشريعي
 لأن القدر التصريفي ظامر التهر والثفاذ؛
 للاختيار والاختبار، ومن ثم كثرت الوصية بالتسليم فيه لله تعالى، بل جعل الله الله تعالى تحكيم شرعه ورسوله والتسليم المطلق بهذا التحكيم التشريعي شرطًا للإيمان،

لأنه أخبرهم بما سيقولون مما علمه الله، علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص - هذا العصفور بمنقاره من البحر) (1) وفي ذلك دلالة على حكمة الله تعالى البالغغة وراء الحوادث، وأن القدر الإلهي لليس عشوائيّا، وإنما يمضي على نظام وإتقان، وإن بدا للناس أحيانًا تحت وطأة النوازل أمرًا غريبًا مستنكرًا؛ لأنهم لم يحيطوا به خبرًا.
الأمر الثاني: لا سبيل في الأعمال الاختيارية إلى الاحتجاج بالقد رب القدر هو الذي ترك كنا لنا فيها الخيار ابتلاءً واختبارًا، وكلفنا بناء على رئل هذا، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، ولها ولها أعد الآخرة ثوابًا وعقابًا، جزاءو وفاقًا لهذا الجّا الجهد الإنساني الاختياري في طاعته، أو معصيته. والاحتجاج بالقدر يبطل ذلك الك كله، فعلمنا يقينًا أن الإنسان حر مختار في هذا
 الطاعة، وإنما أمر بها وشرع للناس سبيلها ولم يرغم أحدًا على المعصية، وإنما نهى عنها وبين حدودها؛ ولذلك أبطل الله تبارك وتعالى حجة المشركين حين تذرعوا بالقدر، واحتجوا لضلاللهم بمشيئة الاقتضاء أو والو


(1) أخرجه البحخاري في صحيحه، كتاب أحاديت الأنبياء، باب حذيّ الـيث الخضر مع موسى


فوقع الأمر كما قال تمامًا. وقد رد الله تعالى عليهم بدليل التاريخ الذي وقع للسابقين ممن قالوا مثل دعوامهم، ثم تحداهم أن يكون لثديهم علم يثبت دعواهم؟ وأكد ذلك بكشف سحيقة دعواهم القائمة على الظن والتّخمين، والمجردة من

التثبت واليقين
خامسًا: أمران هان هامنان مراعاتهما في الإيمان بالقدر :
الأول: يجب اليقين باستحالة الإحاطة بسر القدر الإلهي إحاطة كاملة؛ لأن هذا من خصائصر العلم الإلهي الخالصة الصة، والله تعالى يطلع من شاء من عباده على ما شاء من أسرار خلقه وغيبه، و هذا الالطلاع مهما عظم وامتد فهو ضئيل جذَا بجانب علم الله عز


 .[Y00

ولقد كان موسى عليه اللسلام هو كليم الله، وعلمه الله تعالى ما شاء، ثم ثم لقي


(فلما ركبا في السفينة جاء عصفورٌ فوتع
على حرف السفينة فنقر في البحر نقرةً أو نقرتين، ثال له الخضر: يا موسى ما نقص

## 

ورد في كتاب اللهت تعالى آياتاستنبط منها العلماء أن الإيمان يزيد وينتص، يزيديد بفعل الطاعات وينقص بارتكاب المحرمات.

 يقول تعالىى ذكره: وأما النين ونقهم الله لاتباع الحق، وشرح صدور تالئم للإيمان به وبرسوله من الذين استمعوا إليك يا محمدل، فإن ما تلوته عليهم، وسمعوه منك زادين الئم الله بذلك إيمانًا إلى إيمانهم، وبيانًا لحقيقة ما جتتهم به من عند الله إلى البيان الذي كان عندهم

 هداية من نضله عليهم ورحمته، والهدى يشمل العلم النافع، والعمل الصالح، فكل من سلك طريقًا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه، وسهله عليه ويسره الـهـ، ووهب له أمورًا أخرى، لا تدخل تحت كسبها وني هذا دكليل على زيادة الإيمان ونقصه، كما قاله السلف الصالح، ويدل عليه قوله
 (
[رأنفال: ب].
(Y) جامع البيان، الطبري اY/O.

 لهذا لا يصح للمسلم أن يحتج في ارتكاب المعصية، يتول هذا كتبه الله علي، أو الله قدر علي ذلك، أو أنا مرغم على ذلك، كل هذا باططل؛ لأن الله سبحانانه هين لنا الطريق، وعلمنا مالم نكن نعلم، وكان فضله

عليناعظيمّا.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إإن القدر نؤمن به ولا نحتج بها به، فمن احتج بالقدر فحجته داحضة، ومن اعتلذر بالحا بالقدر فعذره غير مقبول، ولو كان الاحتجاج بالج بالقدر مقبولَا، لقبل من إبليس وغيره ميره من العصصاة، ولو كان الثقدر حجة للعباد؛ لم يعذب اللـي أحدَا من الخلق، لا في الدنيا ولا في الآلخرة، ولو كان الْقدر حجة لم يقطع سارق، ولا ولا قتل قاتل، ولا أقيم حد على جريمة، ولا ولا جوهد في سييل الله، ولا أمر بمعروف، ولا نهي عن منكر|()


ويدل عليه أيضًا الواقع، فإن الإيمان عمران:IVT].
 والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه زيادةً ونتصانًا، قال: ابن عمر رضي الله الله عنهما قلنا: يا رسول الله: الإيمان يزيد
 الجنة وينقص حتى يدخل صا صاحبه النار) (7) قال ابن كثير رحمه الله: (هذله الآلية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والثا والخلف من أئمة العلماء. بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك|"(V) ومن أقوال العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه: قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد

 هُدَّى قيل: فينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو

ينتص (N)
وقال ابن بطال رحمه الله: امذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؛ ثم قال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص"(9)

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) إرشاد العقل السليم، أبو السعود }
\end{aligned}
$$

وقال تعالى:
 البلاء، وتسليما للقضاء، وتصديقًا بتحقيق ما كان اللهوعدمهم ورسوله (ثالي وفي الآية ادليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحو الئهم، كما قال جمهور الألمة: إنه يزيد وينقصى|"(t)

 عليه من الدين، وأظهرنا لهم مكنونات محاسنه (8)
وقال تعالى:
 في هذه الآية: دليل على آن الإيمان، يزيد وينتص، فيزيد بنعل الطاعة وينتص آليم بضدها، وأنه ينبغي للعبد أن يتعامد إيمانه وينميه، وأن أولى ما يحصل به به ذلك تلدير كتاب الله تعالىى والتأملم لمعانيه (0). وقال تعالى:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تيسير الكُريم الرحمن، السعدي ص99 ٪. }
\end{aligned}
$$


للإيمان تأثير بليغ في النفوس، فيحدث
فيها تغيرًا كبيرًا. وفي الثقرآن الكريم بعض النماذج التي

تظهر تأثر النفس وتغييرها بعد الإيمان.
ومن تلك النماذج: سحرة فرعون. نقد أخبرنا الله في القرآن الكريم عن قصة إيمان سحرة فرعون وأثر هذا الإيمان في ثباتهم واسترخاص أنفسهم في سبيل الله

تعالى.
ويظهر هذا التأثير في النقاط الآتية: أولًا: سحرة فرعون وتعلقهم بعطايا

فرعون:
压
(9iif)
 الأجر والمنزلة عندي والقرب مني، وسألوا استحقاق الأجر إدلال بخبرتهم وبالحاجيا
 على أن يكونوا غالبين، وخافوا ألفرا أن يسخرهم فرعون بدون أجر فشرطوا أجر أجم من قبر أن

الشروع في العمل ليقيدوه بوعده||(\%) وهذا دأب المستبدين، تسخير العباد بمختلف طاقاتهم ومهاراتهم لدحساب


وخلاصة القول: أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وتجدر الإشارة إلى أن نتصان الإيمان غير الإيمان القليل التي ذكره الأقرآن وصفًا








 الإيمان ببعض الكتب والرسل، ألوا إلا إلا زمانًا قليَّ وهو زمان الاحتضار فإنهم يؤمنون حين لا ينفعهم الإيمانه| (Y) وقال ابن الجوزي رحمه الله: اقوله تعالى: أحدهما: فلا يومن منهم إلا قليل، وهم عبد الله بن سلام، ومن تبعه، قاله ابن عباس الـا والثاني: فلا يؤمنون إلا إيمانًا قليلًا، قاله قتادة، والزججاج. قال مقاتل: : وهو اعتقادهم

أن الله خلقهم ورزقهمب|"(ب)
والمعنى يسع هذه الأقوال؛ لأنها من باب التفسير بالمثال.



## ثـرات الإيهان في الدانبا والآخرة

جعل الله تعالثى للإيمان ثمرات في
الدنيا والآخرة؛ لتحفيز العباد على الثبات
 وسوف نتناول هذه الثمرات في المطالب الآتية:
أولًا : جزاءاء الإيمان في الدنيا: 1. الاستخلاف والتمكين في الأرض. أخبر مبحانه وتعالى أنه وعد بالنصر النذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحمةا يورثهم أرض المشركين، ويجعلهم خلفاء

قال تعالى:
 كَ فَّمْ دِينْمُ


[النور: 000].

عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي
 عليه وعلى آله وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوا قوس واحدة، كانوا لا ييتون إلا بالسلاح ولا

ذواتهم، دون أن يعطوهم من الأجر ما يستحقونه. ثانيًا: سحرة فرعون وتعلقهم بعظمة

فرعون:

 [الشعراء: £ء].
ثالثّا: أثر الإيمان في نفوسهم: وعندما من الله عليهم بالإيمان واليقين قالوا: ا:


قال ابن عاشور رحمه الله: أظظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبه إذ أصبحوا أهل إيمان ويقين، وكذلك شأن المؤمنين بالرسل
 يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته

وتعليقًا على هذا التحول العجيب:
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هأصبحوا سحرة وأمسوا شهواء|(Y) .
(1) تفسير التتحرير والتنوير (Y) (Y) الثدر المّنور، الميوطي

يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أنا نعيش والإصلاح، لا على الهدم والإفساد، وقدرة

 البشرية والنظام البشري، لا على الانحدار
 وهذا الاستخخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم اللّه أن يستخلفهم في الأرض-كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم-ليحققوا النهج النذي أراده الله، ويقرروا العدل الني أراده اللله، ويسيروا بالبشرية خطورات اليات فيا طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله.. فأما النذين يملكون فيفسدون في الأرض، وينشرون فيها البني والجّور، وينحدرون بها إلى مدارج الحيوانـا.. نهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض؛ إنما هم مبتلون بما
 عليهم لحكمة يقدرها اللها.. وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوبو، كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرهاها (8) (إوإن الله تعالىى إذا نبه عباده إلى أن الأرض يرثها عباده الصالحون، فإن إن معنى ذلك الصالاح أوسع من ركعات تؤدى، أو أيام تصامه إنه علم رحب الآفاق بكل شيء في مقدور البشر، وعدل مهحدود الرواق، لا لا يشفى معه ضعيف، ولا يتهر معه مظلوم،

الَالَحَلِحَتِ أَمْتَظْفَنَ

 (1) بالنعمة (1) هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وساملمه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد، وتخضع لهم العباد

 وله الحمد والمنة (ث)، ولا يزال الأمر الثى قيام الساعة، مهما قاموا بالإيمان والعمل الالي الصائح، فلا بد أن يوجد ما وعدما والطم الله، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين، ويديلهم في بعض الأحيان، بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح (ب) . قال سيد قطب رحمه الله: (أن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة (1) أخرجه الطبري 109/11 مرسالٌ عن أبي




والحكم بين الناس بما شُع اللله، فمن كانوا كذلك فهم خير البرية(٪) r. البر كات من السماء و الأرض.


 [الأعراف: 749].
ا(أي: لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب|(5) " وفي هذا دلالة على أن الله يجازي عباده الصالحين بطيب العيشن. (اوالبركات التي يعد الله بها اللذين يؤمنون ويتقون، في توكيد ويقين، ألوان اليان شتى لا يفصلها النص ولا يحديها ونا وإيحاء النص القُرآني يصور النيض الهابط من كلا كلا مكان، النابع من كل مكانيان، بلا تحليد ولا ولا تضصيل ولا بيان، نهي البركات بكل أنوانواعها وألوانها، ويكل صورها وأشكالها، ما يعهده الناس وما يتخيلونه، وما لم يتهيا لهم في الثيا واقع ولا خيال. واللنين يتصورون الإيمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة، لا صلة لها با بواقع الناس في الأرض، لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة، وما أجلدرهم أن ينظروا هذه الانها الصلة قائمة يشهل بها الله سبحانه وكفى بالحيا بالله شهيذا، ويحققها النظر بأبسابها التي يعرنها


وأمان ضد الجوع والثلق، وطوارق اليوم والغند، وكفالة لحرية العقل والضمير، تنمو فيها المواهب وتتضح الملكات، وتكمل الشخصية، وتصان المرافق العامة

والْخاصة||(1)
Y. الخيرية بين البشرية.


.[V
يقول تعالى ذكره: إن النين آمنوا بالله
 اللدين حنفاء، وأقاموا الصهلاة وآتوا الزكاكة، وأطاعوا الله فيما أمر ونهى، يقول: من فعل ذلك من الناس فهم خير البرية(\$)، حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال، ولكّن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال: إنه الإيمان، لا مجرد مولد في أرض تلعى الإسلام، أو في بيت يقول: إنه من المسلمين، ولا بمجرد كلمات يتشدق بها الإنسان! إنه الإيمان الذي ينشيء آلأير الثار في واقع الحياة، وليس هو الككلام اللذي لا يتعدى الثشفاه! والصالحات هي كل مل ما أمر الله بنعله من عبادة وخلق وعمل وتعا وانعامل. وفي أونها إقامة شريعة الله في الأرض،

[^4]الصطلاح والأمن والرضى والارتياح، وكم من أمة غنية فوية ولكنكا تعيش في شقوة، مهددة في أمنها مقطعة الأواصر بينها يسايكا يسود الناس فيها القلق ويتظرما الانححلال، فهي
 بلا صلاح، وهو حاضر الا وهر زاه يترقبه مستقبل نكد، وهو الابتالاء الذلي يعقبه النكال. إن البركات الحاصلة بـالد الإيمان والتقوى، بركات في الأشياء، وبركات فيا النفوس وبركات في المشاعر، ويركات فير في طيبات الحياة، بركات تنمي الحياة وترفعها في آن وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتردي والانححلال|(\$) ؟ ـ الحياة الطيبة.
أخبر مبحانه وتعالى أنه من عمل عملّا صالحَا ذكرًا كان أم أنثى، وهو مؤمن بالئله ورسوله، فلنحيينه في الدنيا حياة سعيدة مطمئنة، ولو كان قليل المال، ولنجزينهم في الآخرة ثوابهم بأحسن ما عملوا في
 ذَكَ攵
 هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالــا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة


وهنا يثار تساؤل: لماذا نرى أممًا مسلمة مضيق عليهم في الرزق، ونرى أممًا لا يؤمنون موسعا عليهم في الرزق والقوة

والئفوذ
قال سيد تطب رحمه الله: إن أولثك
النذين يقولون: إنهم مسلمون، لا مؤمنونون ولا متقون، إنهم لا يخلصون عبوديتهم للهـ، ولا يحققون في واتعهم شهادة أن لا إله إلا الله، إنهم يسلمون رقابهم لعييد منهم، يتألهون عليهم، ويشرعون لهم - سواء القوانين أو الثقيم والتقاليد - وما أولئك بالمؤمنين، فالمؤمن لا يدع عبدًا من العييد يتأله عليه، ولا يجعل عبدا من العييد ربه النذي يصرف حياته بشرعه وأمره، ويوم كان أسلان هؤلاء الذين يزعمون الإيمان مسلمين حقاً دانت لهم اللدنيا، وناضت عليهم بركات من السماء والأرض، وتحقق لهم وعد الله، فأما أولكك المفتوح عليهم في الرزق، نهله هي


 نهو الابتاءاء بالنعمة، وهو أخطر من الابتلاء بالشدة، وغرق بينه وبين البركات التي يع يعدها
 عع القليل إذا أحسن الانتفاع به، وكان معه
(1) في ظلال الثقرآن،

بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة.. وليس المال إلا عنصرًا واحدًا يكفي منه القليل، حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله (Y) . وقال ابن القيم رحمه الله: اوهذه الـيا الطيبة تكون في الدور الثلاث، أعني: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار|"(ب) وفي الآية دليل على أن الجنسين اللذكر والأنتى متساويان في قاعدة العمل والجزاء، وفي صلتهما بالله، وفي جزائهما عند الله، و أن أحكام الإسلام يستوي فيها النككور والنساء عدا ما خصصه اللدين بأحد الصنفين.
ه ـ عدم الحر مان من ثواب العمل . أخبر سبحانه وتعالى أنه يجازي أهل الإيمان والعمل الصالح بالأجر الجزيل غير المقطوع، وهذا الأجر يكون بأحسن مان الأ عملوا، ويكون وافيكا تامًا.

 بحُ
(اهذا هو قانون الُعمل والجزاءه لا جحود ولا كفران للعمل الصاكّ متى قانى قام على قاعدة الإيمان، وهو مكتوب عند الله

$$
\begin{aligned}
& \text { ( مذّارج السالْكين: }
\end{aligned}
$$

من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند وند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في اللدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة، والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس
 الطيب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة، وكذا قال الـن ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أنها هي السعادة. وثال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب
لأحد حياة إلا في الجنة.

والعبادة في الدنياء وقال الضحالك أيضًا: مي العمل بالطاعة والانشراح بها، والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله(1)
فالعمل الصالح مع الإيمان جزاوز الاونه حياة طيبة في هذه الأرض، لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال، فقد تكون به، وقد لا يكون معها. وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية: فيها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه، وفيها الصححة والهلدوء والرضى والبركة، وسكن البيوت ومودات القلوب، وفيها الفرح
(1) تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير \&/ 017.

يحد لهم متتهاه. وذلك أن الله وعد من جاء من عباده المؤونين بالحسنة الواحيلدة عشر أمثالها من الثواب والجزاءه، فذلك هو أجر كل عامل على عمله الصالح من أهمل الإيمان المحلود مبلغنه، والزيادة على ذلك تفضل من الله عليهم، وإن كان كل ذلك ملك من فضله على عباده، غير أن الذي وعد عـي المؤمنين أن يوفيهم فلا ينقصهم من الثواب الثواب على أعمالهم الصالحة، هو الحو ما حد مبلغي العنه من العشر، والزيادة على ذلك غير محلـي مبلغها، فيزيد من شاء من خلاء ملته على ذلك
 ويستفاد من الآية: أن أجر أهل الإيمان والعمل الصالح مستمر مدى الأوقات، متزايد على الساعات، مشتّمل على جميع اللذات والمشتهيات، ودخلى في ذلك كل كل ما في الجنة من المآكل والمشارب، والمناكح، وراكِ، والمناظر والسرور، ونعيم القلب والروح،
 ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل

الصالح.
ج. 7 الأمن من الخوف والحزن. أخبر سبحانه وتعالى أن الثنين صدقوا الله ورسوله، وعملوا الأعمال الصالدة، وأدوا الصلاة كما أمر الله ورسوله، وأخرجوا زكاة أموالهم، لهم ثواب عظيم
(Y) جامع البيان، الطبري VI/

لا يضيع منه شيء ولا يغيب|"(1). ووعد الله أمل الإيمان والعمل الصالا بالثواب غير المتطوع، قال تعالى:


قال السدي: نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى، إذا عجزوا عن إكمال الطاعات كتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون
بل وعدهم سبحانه بتوفية أجورهم والزيادة من فضله، قال تعالى:

 .[Ivr
يعني جل ثناؤه بذلك: فأما المؤمنون
 بالطاعة، المتذللون له بالعبودية، والعاملون الصالحات من الأعمال، وذلك أن يردوا على ربهم، قد آمنوا به وبرسله، وعملوا
 ما أمرهم به، واجتتناب ما أمرهم بامب باجتنابه
 تامّا، ويزيدهم على ما وعدهم من الجماه الجاء على أعمالهمم الصالحة والثواب عليها من الفضل والزيادة ما لم يعرفهم مبلغه ولم

يخاف أن لا يجزى بعمله، ولا أن ينتص من حق
^. ــ المحبة في قلوب العباد.
قال سبحانه وتعالى:

 الثلوب مودةً من غير تعرضِ منهم لأسبابها سوى ما لهم من الإيمان والعمل الصالح (ب) هي روى مسلم بسنده عن عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا آحب عبدًا دما جبريل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانتا فأبغضه، قال: فييغضه جريل، أهل السماء: إن الله يبغض فاليانًا فأبغضويه، قال: فييغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض)
9. الهداية إلى الصراط المستقيم.


.IVV/ زاد المسير، ابن الجوزي (Y)
 أخرجه مسلم في صحيوه، كتاب البر والصلة والآداب، باب بُذا أحب الله عبنًا حبهد إلى
عباده، رقم vrirr.

خاص بهم عند ربهم ورازقهمه، ولا يلحقهم خوف في آخرتهم، ولا حزن على على ما فاتهم



 مبحانه- اللذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصالاة وآتوا الزكاة بالأجر العظيم، والرحمة والرضوان، والأمن يوم الفزع الأكبر.. ذلك لأنهم استقاموا على الصراط المستقيم، وجاءتهم الموعظة فاستمعوا


منكرات كانوا يأتونها ومم جامهلون(1). من هدايات الآية: أنه سبحانه وتعالي
 عمل الصالحات تشريفًا لهما، وتنبيها على الدا قدرهما، إذ هما رأس الأعمال، الصطلاة في أعمال البدن، والزكاة في أعمال المال. V V الأمان من الظلم.
 وَهُوَ مَقْقِ .[lr:ab]
لا يخاف أن يظلم فيزاد في سيياته، ولا أن يهضم من حسناته، ولا يخاف أن يظا يظلم
 لم يعمل، ولا يتتصص من عمله الصـالح، ولا (1) التُفسير القرآني لثقرآن r/roq.

والرضى واللسلام، ومتى صلح البال، استقام
 وارتاحت المشاعر والأعصاب، ورخيت
 ويستفاد من الآية: أن الإيمان والعمل الصالح أصل صلاح بال المؤمن، فلا يفكر إلا صالحُا، ولا يتدبر إلا ناجحُا و و لا يعمل

إلا نافغًا.
11 ـ النجاة من الخسران.


 إن الإنسان لفي خحسارة وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاسشني من جنس الإنسان عن الخسران: اللذين آمنوا
 وتواصووا بالحق: وهو أداء الطاعات، وترك المحرمات وتواصوا بالصبر، أي: على واء المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن
. يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر (ع) والخخسار مراتب متعددة متفاوتة: ارقد يكون خحسارًا مطلقًا، كحال من خسر الدنيا والآخرة، وفاته النعيم، واستحق

الجحجيم. وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون

[^5] 9]، أي: بسبب ما معهم من الإيمان، يثيهم الله أعظم الثواب، وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفههم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهليهم للنظر في آياته، ويههيهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى المى الصراط الموصل إلى جنات النعيه؛ ولهذا . قال: : (1) 1. 1

 : [r
يقول تعالى ذكره: والذين صدقوا الله وعملوابطاتكه، واتبعوا أمره ونهيه، وصدليا بالكتاب الذي أنزل الله على محمد، مدا
 الأعمال، فلم يؤاخذمم به، ولم يعاقبهم عليه، وأصلح شأنهم وحالْهم في الدنيا عنيا عند أوليائه، وفي الآخرة بأن أورثهم نعيم الأبد

والخلود الداثي في جنانه (ب) اوإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإيمان في القدر والثقيمة والأثرى والتعبير يلقي ظلال الطمأنينة والراحة والثقة

بعض، ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان، وجه أحسن من ذلك؛ لأن مراتب الخضوع والخشوع لله غير متناهية، فإن مراتب جلال الله وتهره غير متنامية، وكلما كانيان علم الإنسان بها أكثر كان خروفه منه تعالى أكثر، فكان تعظيمه عند الإتيان بالطاعات أتم وأكمل، وترك الأعلى والاقتصار بالأدنى نوع خسران،(\$) ويستفاد أيضًا: أن الأمة إذا قامت بالصفات الأربع-الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر -قادت العالم الإنساني إلى الخيرية التي أخرجت من أبل تحقيقها كما كانت في سابق عهدما؛ لأنه لما ضعف في الأمة تحقيق هذه الصفات الأربع أصبحت في ذيل الأمم وتحقق الخسار للعالم أجمع، وكثرت رايات الباطل ومن يحملها، وقلت رايات الحق ومن يحملها. ونحن على موعد لإرهاصات عهات للأمة ترفع فيه رايات الحق وينضوي تحتها المحبون له المناضلون من ألجله؛ لإسعاد الخلق به؛ وقيادتهم إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح
r|r الإخراج من الظلمات إلى

أخبر سبحانه وتعائى أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور، قال تعالى:

إلا من اتصف بأربع صفات:
الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا
يكون الإيمان بدون العلم، نهو فرع عنه لا
يتم إلا به.
والعمل الصالح، وهذا شامل لأنعال اللخير كلها، الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق الله وحق عباده، الواجبة والمستحبة. والتواصي بالحق، الذي هو الإيمان والعمل الصالّح، أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك، ويحثه عليه، ويرغبه فيه. والثواصي بالصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين، يكمل الإنسان نفسه،
 الأمور الأريعة، يكون الإنسان قد سلم من
 ويستفاد من الآية: أن الإنسان لا لا ينفك عن نوع خسران، وتفسيره: آأن كل ساعة تمر بالإنسان فإن كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك في الخسران، وإن
 حاصل؛ لأنه كما ذهب لم يبق منه أثر، مع أنه كان متمكنًا من أن يعمل فيه عمكّا يبقى أثره دائمّا، وإن كانت مشغولة بالطان الطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها، أو بغيرها على الما
(1) تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص غ عهو.

في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن، والأحسن بالأحسن (ب) ويستفاد من الآية: أن الله يجزي أهل الإيمان والعمل الصالح الحسنا الحنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.
؛ 1. الامتناع عن الظلم. أثنى الله على أهل الإيمان والعمل
 بل يتصفون من أنفسهم للحق، ومم قليل. قال تعالى:
洎
 من الشركاء في المال ليتعدى بعضهم على بعض، ويظلمه غير مراع لحقه إلا الذين
 ذلك، ولا يظلمون خليطًا ولا غيره، وقليل

ويستفاد من الآية: أن الإيمان والعمل الصالح يمنع صاحبه من الظلم.
ثانيًا: جزاء الإيمان في الآخرة:

أخبر سبحانه وتعالى أن لأهل الإيمان والعمل الصالح الثواب العظيم في الآخرة

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) فتح القدير، الشوكاني }
\end{aligned}
$$


 من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤونين من ظلمات الكفر والشك الـك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل

> الثمنير (1)

ويستفاد من الآية: أن الله يدفع عن المؤمنين كل مكروه بسبب إيمانهم، ويعينهم على ما فيه الخير والمصلحة لهمب، في دينهم ودنيامم. با. مجازاة المؤمنين بأحسن ما كان يعملون.



 أعمالهم؛ لأن ما عداه وهو الحسن مباح، والجزاء إنما يكون على الطاعة، وقيل: المعنى: ولنجزينهم بجزاء أشرف وأوفر من الون

 أو لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم ، على معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم بمعابلة الفرد الأعلى منهامن الجزاءاءالجزيل، لا أنا نعطي الأجر بحسب أفرادادها المتفاوتة


وقال سعيد بن جبير: أبدلهم الله بعبادة و النذي منه: 1. تالكفير السيئات وتبديلها الأوثان عبادة الرحمن، وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين، وأبدلْهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. وقال الحسن البصري: ضأبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاضاضا، وأبدلهم بالفجور إحصانانا، وبالكفر إسلاكاكا)، وهذا قول أبي العاليالية وقتادة وجماعة آخرين.
والثول الثاني: أن تلك السيئات الماضية
تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار، فيوم الثيامة وإن وجيكن مكتوبًا عليه، فإنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته(
وقد روى مسلم بسنده عن عبد الله قال:
تال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لأعرف آخر أهل النار خروجّا من النار، رجلٍ يخرج منها زحفًا فيقال له: انطلق النق فادخل الجنة - قال - فيلّهب فيدخل الجيال الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له: آذذكر الزمان الذى كنت فيه اليه، فيقول: نعمر. فيقال له تمن. فيتمنى: فيقال له: لك الذي تمنيت وعثرة أضعاف الدنيا - قال - فيقول أتسخر بى وأنت الملك؟!) قال: فلقد رأيت


قالتعالى : حا

قال القرطبي رحمه الله: ضأي لنغطينها عنهم بالمغغرة لهمم. ثم قيل: يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوها في الشرا ويثابوا على ماعملوا من حسنة في الإسلام، ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم في الكمفر والإسلام، ويثابوا على حسناتهم في الكفر
والإسلامه|(1) .

وقال تعالى في تبديل اللييئات حسنات:

 [الفرقان: •V]. في معنى قوله: يبدل الله
سيياتهم حسنات قولان:

احدهما: أنهم بدلوا مكان عمل السيئات
بعمل الحسنات.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية، قال: هم المؤمنون كانوا كا الئ من قبل إيمانهم على السيئات، فرغب الله بهم عن ذلك، فحولهم إلى الحسنات، فأبدلهم مكان السييات الحسنات، وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنيا، يكون الرجل على ميئة قيسة ثم يدله الله بها با خيرًا.


في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها）فقالوا：يا رسول الله：أفلا نبشر الناس ؟قال：（إن في الجنة مائة درجةٍ أعدها الله للمجامدين في سبيل الله، ما بين اللدجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سالثم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وألعلى الجنة، أراه نوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة）（H）
وقدبشر اللهأهلمل الإيمانوالعالعمل الصالح بالجنة وما فيها من أنواع النعيم، قال تعالى：友偅



． Fr 0
（اتتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه، وعظمته وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة، وقد بشرك به، وضمنه لك، وجعله الئله أسهل شيء عليك وأيسره، وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات، وما فيها من الأنهار والثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، نعيم القلب، وقرة العيا وليا بمعرةة دوام هذا العيش أبد الآباد، وعدم
（Y）أخرجه، البخاري في صحيحه،، كتاب الـجهاد
 الله، رقم YOM1．

رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك
حتى بدت نواجذه（1）
Y．Y．المغغرة．
وعد الله أهل الإيمان والعمل الصالح أن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يئيهم على ذلك


 هذه آية وعد للمؤمنين بستر اللنوب

عليهم، وبالجنة نهي الأجر العظيم（ب）． ووعدهم سبحانه وتعالى بالرزق الحسن النذي لا ينقطع وهو الجنة، قال تعالى：原 ． r．الجنة و ونعيمها．
وعد الله أهل الإيمان والعمل الصالع ألح أن


 وفي وصف الفردوس روى البخاري بسنلد عن أبي مريرة رضي الله عنه قال：قال رسول الله صلى الله عليه وسلم：（من آمن بالله وبرسوله وأقام الصهلاة وصام رمضالي كان حقًا على الله أن يدخله الجنة، جاهد

```
(1) (1) (أخرجه مسلم في صسيحه،، كتاب الإيمان، 
```




ؤنُّ الظل الظليل: الكثيف اللذي لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك، وقيل: هو مجموع ظل الأشجار والتصور، وقيل: الظل الظليل: هو الدائم
الذي لا يزول (0).

وقد وصف النبي ظل الشجرة فيما رواه الإمام مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فال: (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنو) (17). وأخبر سبحانها أنه عند دخولأهل ألإيمان

والعمل الصالح الجَنة يُحَيْوْنَ بالسلامر.



 قوله: الضمير، فجانئز أن يكون الضمير للمفعول أي تحيهـم الملائكة، وجائز أن يكون
 وأخبر سبحانه وتعالئى عن زينة أهل الإيمان والعمل الصالح في الجنة، فقال:

 وصفة نعيمها وأهلّهجا، بابِ إن فى الـجنة شجرةٍ


$$
\text { المـحر الوجيز } ا \text { (V) ع }
$$

(1) انتطناءA
 ابن عباس رضي الله عنهما: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا

الأسماء (ب)
وأخبر سبحانه وتعالى أن من نعيم أهل
الجنة: الأزواج المطهرة، وقد فسر مجاهد

[ائساء: over
قال: (طهورُ من الحيض، والغائط،
والبول، والبزاق، والنخامة، والمني، والولده( (4)
 مذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانتطاع فلا آخر له ولا انتضاء؛ بل في نعيم سرمدي أبدي على

الدوام
وقال سبحانه في موضع آخر : أنه سبحانه يدخل أهل الإيمان و العمل الصالح ظلًا كثينًا ممتلَا في الجنة. قال تعالىى:


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التنفسير التيمه، ابن القيم YY (Y) }
\end{aligned}
$$


 ( ${ }^{(1)}$ (YYY-Y): وقد روى مسلم بسنده عن خليفة بن كعب أبى ذيبان قال سمعت عبد الله بن الزيبر يخطب، يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم الم يلبسه فى الآخرة) ${ }^{\text {(+1 }}$ وأخبر سبحانه وتعالى أنه: أعد لأهل الإيمان والعمل الصالح غرف وصفها



(أي: لنسكنتهم منازل عالية في الجنة، تجري من تحتها الأنهار على اغتلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبا ولبن، يصرفونها ويجرونها حيث شاؤواوا، ماكثين
 الغرف أجرّا على أعمال المؤمنمين الذين الذين صبروا أي على دينهم. وهاجرا الجروا إلى الثله ونابذوا الأعداء، وفارقوا الأهل والأقرباء

[^6]管
細
 " يحلون فيها من الحلية من أساور من ذهب ولؤلؤًا أي: في أيديهم. كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن أبي مالكِ الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصّلاة، فكان الـان يمد يده حتى تبلغ، إبطه فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما ما توضأت هذا الوضوءء، سمعت خليلي صلى الله عليه
 وتال كعب الأحجار: إن في الجنة ملكًا لو شئت أن أسميه لسميته: يصوغ لأهل الجن الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة ، لو أبرز قلب منها-أي سوار منها-لرد شعاع الشُمس كما ترد الشُمس نور القمر.
 في مقابلة ثياب أهل النار التي نصلت لهمه، لباس هؤلاء من الحرير إستبرقه وسندسه، كما قال: (1) أخر جه مسلم في صحيحهد، كتاب الطهارة، باب تبلغ الـحلية حيث يبلغ الوضوء، رقم YO.

مو ضبو عات ذات صلة :
الثوحيد، الشرك، القلدر، الملائكة، النبوة

ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده، وتصليق موعوده|(1)
وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان والعممل الصالح، يكرمون ويسرون وينعمون في الجنة.
قال تعالى: :
 . 10 [10 10 [10
الحبر، والحبور: السرور والغبطة، والرضوان.. والروضة: الجنة. أي أن النين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يحزنهم هذا
 مؤمن عمله، الذي يؤنسه، ويذهب وحشته الِّهر ويملا قلبه طمأنينة وأمنًا، بما يرى من بشريات الإيمان والأعمال الصالحة، الثي بين يديه
وذكر تعالى (الروضة)؛ لأنها من أحسن ما يعلم من بقاع الأرض، والرو، وهي حيث لانهن اكتمل النبت الأخضر وجن، وما كا كان منها في المرتفع من الأرض كان أحسن و(ث)
والخخلاصة: أن نعيم الجنة المعد لأهل الإيمان والعمل الصالع: ما لا عين رأتا
ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير / MTY (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المحرر الوجيز ع/ }
\end{aligned}
$$


[^0]:    (Y) المنهاج الثقرآني في التشريع، عبد الستار سعيد ص. ص

[^1]:    (Y) انظر: كتاب النبأ العظيم، محمدل عبد الله دراز -YIV ص

[^2]:    (1)

[^3]:    (1) في ظلال الثقرآن
    

[^4]:    (1) انظر: سر تأخر العرب والمسلمين، محمد الثغزالي ص
    (Y) جامع ألبيان، الطبري £

[^5]:    
    

[^6]:    (Y) تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير /Y 10 (Y)
     والزينة، باب لا تشربو ا في إناء النذهب والفضة
    

