

عناصر الموضوع

| 18. | - |
| :---: | :---: |
| 181 |  |
| IEY |  |
| 180 |  |
| 189 | حكا |
| 101 |  |
| 17. | هورقّ |
| 179 |  |
| 141 | 2016 |
| 19. | (exan |

## هصْ




 والفرض والحكم والثدر (ث) .
 آْكِكَبِ أَكِكَبَ
وأهل الكتاب: (من يجتمعون حوله، والمراد: اليهود والنصارى)" (5)
 ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: المالي


 قال الشهرستاني: מالخارجون عن الملة الحنيفية والشريعة الإسلامية، ممن يقول بشريعة وأحكام وحدود وأعلام، وهم قد انقسموا الـلى من له كتاب محقق، مثل التوراة والم والإنجيل، وعن مذا يخاطبهم التنزيل بأهل الكتاب، وإلى من له شبهة كتاب، مشل: المجوس|(T)
 10./1 . القاموس المتحيط، / (Y)
 . 90 .

## 

ورد لفظ (أهل الككتاب) كمركب إضافي تكرر في الاستعمال القوآني (1ب) مرة (1) والصيغ التي وردت هي:


疗
وَبَّنَّ
r
الها الهينة الكتاب

وجاء مركب (أمل الكتاب) في الاستعمال القرآني على ثلاثة أوجهـ(Y):

[الأحزاب: :بז].




 فِيّْا

## |

اليهود لغة:


وهي على لسان موسى عليه السلام والسبعين الذين اختارهي ملم من خيار قومه للقاء ربه،
 ورجعنا وأنبنا إليك (1)
تال ابن نارس: (اسموا به (أي: باليهود) لأنهم تابوا عن عبادة العجلمل... وفي الثوبة هوادة


 تم صار لازما لهم بعد نسخ شريعتهم. ويقال: ماد فالان: إذا تحرى طريقة اليهود في
الألين)( (\$).

اليهود اصططالامًا:
اليهود لقب عرف به بني إسرائيل (8)
ولفظة اليهود لم تستعمل في التوراة إلا بعد عهد موسى عليه الُسلام، في سفر الملموك الثاني، ويوافق ذلك القرآن الكريم في تسميته لمن عاصر موسى موس من قومه بيني إسرائيل أو قوم موسى، ولم ترد التُسمية باليهود -والتي جاءي في في في تُمانية مواضع من القرآن الكريم - إلا في مراحل متأخرة عن عهد موسى عليه الئلام (0). وقد جاءت في جميع ورودها في معرض الذم وبيان انحرافات القوم والرد عليهم (7)،
(1) تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير با / (Y)

( المفردات، الأصفهاني ص
 قد

(7) انظر: الشخصصية آلتيهودية من خلالْ الثقر آن، الـخالثدي ص
 [المائدة: צ7] وكتوله تعالى: .[^r
وكأن في تلك التسمية إشارة إلى بدء انحر افهمه، وما حدث لهم بعد وفاة سليمان عليه السلام، من الفساد وانتشار السحر وغير ذلك.

الصلة بين أهل الكتاب واليهود:
أمل الكتاب أعمم من اليهود؛ فاليهود إحدى الطائثتين التي أنزل عليها كتاب، وهم: اليهود والنصارى. Y بنو إسرائيل:

بنو إسر ائيل لغة:
إسرائيل: لقب نبي الله يعقوب عليه السلامى الإشعاره بالمدح بالمعنى المنقول منه، إذ

بنو إسرائيل اصططاحًا:
 عمران:هوه].


قال ابن عباس رضي الله عنهما في كلمة إسر ائيل: معناه: (عبدالله)، لأن إسرا بمعنى: عبد، وايلي: اسم الله، أي: أنه مركب من كلمتين: إسرا، وايله، كما يقولون: بيت ايليل (ب) .
 بني يعقوب) لنكتة هي لأنهم خوطبوا بعبادة الله، وذكروا بدين أسالانهم موعظة لهم وتنيهيا



 (ع) (الكليات، الكفوي ص 110.
الصلة بين أهل الكتاب وبني إسر ائيل:

أهل الكتاب أعمم من بني إسرائيل، فبنو إسرائيل يخاطب به اليهود غالبًا، وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى.

النصارى لغة:
مفردها نصراني، يقال: نصرته على عدوه ونصرته منه نصرًا: أعته وقويته، والفاعلي







[الصف: \&1].
وقيل: سموا بذلك انتسابًا إلى قرية يقال لها: نصرانة، فيقال: نصرانيّ، وجمعه نصارى،
 النصارى اصططاحَا:
لا يخرج معناه الاصططلاحي عن معناه اللغوي، فالمقصود بالنصارى اصططلاحًا: هم أمة
 الصلة بين أهل الكتاب والنصارى:
أهل الكتاب أعم من النصارى؛ فالنصارى إحدى الطائنتين التي أنزل عليها كتاب، وهم: اليهود والنصارى.

 (المفردات، الرغب الأصفهاني (Y)


السلام لربه، وظلبه الرؤيا منه، وغير ذلك من تفاصيل حياتّه. كما ذكر القرآن الكريم قصة عيسى عليه السلام - نبي بني إسرائيل -، وهو الذئ أنزل عليه الإنجيل، وتحدلث عن مير ميلاده ومعجزاته، ودعوته لقومه، في عدة مواضع من آياته.
كما سمى القرآن الكريم بعض سوره بأسماء لها صلة واضحة بأهرة بأهل الكتاباب، كسورة البقرة، إشارة إلى بقرة بني إسرائيل التي أمروا بذبحها، وسورة آل عمران وهوة الئي اسم تلك العائلة اللكريمة التي خرجت منها مريم ابنت عمران أم عيسى عليهم السلام، وسورة المائدة نسبة إلى المائدة التي طلب بنو إسرائيل، إنزالها من السماه الـياء، وسألوا عن قدرة الله على ذلك، وسورة يوسف عليه
 بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، وسورة مريم أم المسيح عيسى عليه اللسلام، وغير ذلك.
كما ذكر القرآن الكريم كثيرًا من أحوال أهل الكتاب؛ وتحدث عن انحر انحرافاتهمهم ودعاويهم الباطلة ورد عليها وفندها ونا، وحذر من عداوتهم للمسلمين ونقمتهم عليهم، كما تكلم عن اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي معهمّ' كغزوة بني النضير والتي ذكرت في سورة

## 

من أهم الموضوعات التي ركز القرآن الكريم على بيانها وكشفها كشفًا تفصيليّا موضوع أهل الكتاب وما يتصل بها وها لما في ذلك من حكم عظيمة ومصالح كبيرة، ولما لهذا المو لقد أولى القرآن الكريم هنا هذا الموضوع المع عنايته، وأكثر من الـحديث عن أهر أهل الكتاب
 التحريفـ والتبديل، وما نسوه أو كتموه منها - وخصوصًا ما يتعلق بالبششارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم -، كما ذكر ما انتهى
 قسوة القلوب، والضهلال، والكفر، والبعد عما أنزله الله من الشرع، حتى نسبوا وله الله تعالىى الولدّ، والفقر، وغير ذلك مما حما حكاه القرآن الككريم عنهم من أقوالهـم القبيحة. لقد ذكر القر آن الكريم قصة موسي عليه السلام - نبي بني إسرائيل-، وهو الني أنزلت عليه التوراة، في مواضع كثيرة،
 قصة موللده، ورضاعتهه، وشبابه، وقصته مع ورك وري
 الـخضر عليه السلام، وذكر قصة قارون ذلك الكافر المغغرور بماله، وهو من قوم موم موسى عليه الُسلام، وذكر مناجاة موسى عليه

وقد استشهلد القرآن الكريم على صحة النبوة المحمدية والوحي القرآني بمن آمن من أهل الكتاب، وأخبروا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والبشارة بها وكارينه موافقا للوصف الوارد لله في كتبهم، وما له له من علامات ودلائل، وأسلوب الاستشهاد بهم يلهم أن شهادتهم في جانب النبا النبي صلى الله عليه وسلم هي المُتظرة، قال تعالى:
 (1.8)


[1.a-1.v:
(Y) (4) قال ابن كثير: أأي: سواء آمتتم به أم لا، نهو حق في نفسه، أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة

 يمسكون بكتابهم ويقيمونه، ولم يبدلون


 على ما أنعم به عليهم، من جعله إياهم أهلاّ إن أدركوا هذا الرسول الذي ألني أنزل عليه هذا

(Y) انظر: التثفسير الـحديث، دروزة محمد عزت

 .
ولقد ذكر القرآن الكريم كل ذلك وغيره
مما له صلة بموضوع أهل الكتاب لـحكم عظيمة، منها: استمالة أمل الكتاب إلى اللدخول في الإسلام، والإيمان بالثقرآن الكريم، وأنه مصدق لما ما معهم من الكتاب، وأنها جميعا جاءت من رب واحيا السموات والأرض، المحيط علمه بكل شيء، ونلحظ هذه الحكمة واضتحة في تسمية بعض السور القرآنية بتلك الأسماء التي لها رمزية عند أمل الكتاب، كما ذكرنا. واهتمام القرآن الكريم بدعوة أهل الكتاب يعود إلى كونه كتاب هداية لجميع الثقلين بالمقام الأول، ولأن في هداية أهل الككتاب للإسلام هداية لغيرهم من أهلم الشرك اللذين سيقتدون بهمب، ويقولون: ما دام أهل الكتاب وما عندهم من العلم والبينات اتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلمه إذا فإنه على الحق، والعكس بالعكس، ولنيلك قال الراغب الأصفهاني في قوله تعالى لآمل الكتاب:
 (أي: لا تكونوا ممن يتتدى بكم في
(1). الكفر.

فيها، وسلوك مسلكها، فالله تعالي ذكر تصص بني إسرائيل وتجاريهم وما فيها من خير أو انحراف－وهو الغالب－كنموذي للأمة الكتابية، حتى تتعلم هذه الأمة من ذلك ولا تقع في أخطائهم، ولا تصل إلى ما وصلت إليه حالهم من الضلاليال، ويقرا
四侕
צ-4].

سبع عشرة مرة في صلواتهم المفروضة، يسألون ألله تعالى أن يهديهم الصراط المستقيم،وهو الطريق الواضح الموصل إلى
 به، وهو طريق الإسلام، وطريق المنعم عليهم من النبيين والصليقين وطين والشهداء
 وهم اليهود ونحوهم ممن عرف الين الحق وترك العمل به، وغير طريق الضالين النين يعملون بلا علم، فقدوا العلم فهم هائمر المون المون في الضالالة، يجتهلون في أصناف العبادات اتلات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا

يعلمون（ث）
فأراد الله تعالى أن يكون هذا الدعاء من
（ヶ）الظر：اقتضاء الصراط الدستقيم، ابن تيمية
 （\＆•／1، تيسير الكريم الرحمن، السعدي

أي：تعظيمًا وتوقيرًا على قدرته التامة، وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدمم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى



 غُشُوعَاهُ، أي：إيمانًا وتسليمًا كما فال：

．IV： 1 L ：

صفة لا عطف سجود على سجودا）｜（1） إن حديث الققرآن الكريم عن أمل الكتاب وييان انحرافاتهم فيه تحصين للمسلمين، من الانخداع بما مم عليه من الباطل، وما يثيرونه من شبهات على المسلمين بغر الينر تشكيكهم في دينهم، فينين القرآن الكريم أنه كتاب من عند الله مصدق كما قبله من الكتب، ومهيمن عليها، وأنه لا تغريق بين رسل الله وكتبه في الإيمان بهما، وبهذا الإيمان الكامل تتضح الصورة في ذهن المسلم، دون تشويش أو اشتباه． كما أن في بيان القرآن الكريم لأخطاء الأمم السابقة－خاصة أهل الكتاباب منهم －تحذيرًا لهذه الأمة المحمدية من الوقوع
（1）تفسير القُرآن العظيم، ابن كثير IYV／0

له من أثر بالغ على الواقع، فقد استحوذ الحسد والبغي على قلوبهمه، وناصبوا أمة محمد العداء، فهم ألد أعداء هذه الأمة، وما أكثر تخطيطهم وكيدهم لنهذا الدين وأتباعه؟!، وذلك منذ بزغ فجر الإسلام إلى الـى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال تعالى:


 وهي في أهل الكتاب، قال أبو السعود:إئي: يريد أهل الكتابين أن يردوا القرآن ويكذبوه فيما نطق به من التوحيد والثتنه عن الشركاء والأولاد والشرائع التي من جملتها ما خالفوه من أمر الحـل




 وهي أيضًا في أهل الكتاب كما يشهد لذلك سياق الآيات.

سورة الفاتحة يردده المّسلمون في يومهم كل هذه المرات، ليستعيذوا به تعالى من سلوك سبل الأمم السالفة في الانحراف عن عن

دينه تعالى، وتضييع كتبه والتفريط فيها.
 فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله، مما سبق في علمه، روى أبو سعيد الخلدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله علي عليه وسلمّك قال: (لتتبعن سنن من ڤبلكم شبرًا بشبرا وبرا وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضبن لسلكتموه، قلنا: يا رسول الله، اليهود،

والنصارى؟ قال: فمن)
 وهو الطريق، والمراد بالشبر والنذراع وجحر الضضب التمثيل بشدة الموافقة لهمه، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الككفر، وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله
 وفي هذا الحديث دلالة على ما لأهل الكتاب من الدور الكبير والبارز في صد
 حديث القرآن الكريم عن أهل الكتاب، لما
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، بابِ ما ذا ذكر عن بني إسرائيل، ح ح
صحهيحه، كتاب العلم، باباب اتباع سنن اليهود
والنصارى،
المنهاج شرح صصيح مسلم بن الـحجاج،
-وما فيها من الأحكام والتشريع- عليهم، فيا أهل الكتاب، أي: يا من نلتم الشرف في نزول تلك الكتب عليكم، فيك فهي على أنبيائكم نزلت، ولكم شرعت. وهذا التذكير لهم بذلك يتضمن أيضًا التوييخ اللاذع لهم على تقصيرهم وأفعالهم الثبيحة، فخطابهم بصفة المدح (يا أهل الككتاب) مع إقامتهم على الباطل وما لا لا يليق، فيه أمظم تبكيت، وأعظم تأنيب، وأعظم تتريع لهم. ونلحظ هذا المعنى في مثل قوله تعالى:

 فصدر تعالى الآية بالنداء على أهل الكتاب ثم بالاستفهام توبيخًا لهم على كفرهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من آيات الله، وتعجييًا من شأنهم، وإنكارًا عليهم، فقد كان حان حريا ابهم، وهم أهمل كتاب، وأهل علم، أن يسارعوا إلى الإيمان قبل غيرهم (1)، وذلك لما عندمه من من الأمور الشاهدات على صدق النبي صلى الله عليه
 بأمور الدين عموما، من الإيماذ بالله وكتبه ورسله، والإيمان بالبعث في الآنرة، لا أن يكفروا بآيات الله، قال الطبري: اوإنما هذا من الله عز وجل، توييخُ لأهل الكتابين

## حكا

إن القرآن الكريم له أسلوبه الحكيم في مخاطبة الناس ودعوتهمه، وقد قال تعالى فيه
 رَبِكَ

 .[1YO
ومن ذلك أنه خاطب المؤمنين بنداء الإيمان (يا أيها الذين آمنوا)، ليستحث فيهم عنصر الإيمان وقوته، وليذكرها الذي أخذوه على أنفسهم، حين دنيلونا هذا الدين، أي: يا من صدقتم بي وبكلاميكي، كما ضرب القرآن الكريم من خلالال عرضه للقصص المخختلفة أمثلة عدة في استخدام

هذا الأسلوب الحكيم. وقد استخدم القرآن الكريم في مخخاطبة اليهود والنصارى عدة أساليب، مثل: (يا أهل الكتاب)، و (يا بني إسرائيل)، و (الذلين أوتوا الكتاب) وكل هذه الأليالياليب لها هدفها في التأثير على المخاطب واستنا الههمّ، وهز المشاعر.

 العظيمة التي أنعم الله تعالئى بها عليهم، من الئي إنزاله تلك الكتب ذات المكانة السامية،

من النصيب من الكتاب النذي أوتوه على نسيانهم لحظ منه، وتحريفهم لما حـا حرفوا. كانوا أولى القسمين باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بما عرفوا قبله من الكتب والأنبياء. فلهذا وذاك كانـ كانت توجه إليهم

 آخر الآيتين.
 تشريف وتعظيم لهم بإضافتهم للكتاب، ويعث لهم على قبول ما جاء باء به محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه جاء بكتاب وهم أهل الكتاب، واحتتجاج عليهم بأن الإيمان بالكتاب الذي عندهم يقتضي الإيمان بالكتاب الذي جاء به لأنه من جنسه||(ب) (ب) اهذلا هو أدب الإسلام في دعوة غير أهله، ليعلمنا كيف ينبغي أن نختار عند الدعوة لأحد أحسسن ما يدعى بها بها وكيف نتتقي ما يناسب ما نريد دعوته إليه، فلداء الشخصص بما يحب مما يلفته إليك، ويفتح لك سمعه وقلبه، ودعاؤه بما يكره يكون أول حائل يبعد بينك ويينه|(\$)

على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحوددهم نبوته، وهم يجلدونه في كيله مع شهادتهم أن ما في كتبهم حقُ، وأنه من

عند اللهسه(1) وفي الآية أيضًا وتصليرها بالنداء لأهل الكتاب تذكير لهم، أي: أنتم أهل كتاب؛ وأهل إيمان لا كفر، فلم تكفرون، فالقرآن الككيم في خطابه للآخرين يستحضر فيّهم الطاقات الكامنة، ويوظفها للاستجابة وتنفيذ الأمر المطلوب تتفيذه.



 (G) (0)
[المائدة: 10].
قال ابن باديس: أأرسل الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، لجميع الأمب؛ فكانت رسائته عامة، وكانت دعوته عانه مثلها، وجاءت آيات القرآن بالدعوة العامة في مقامات، وبالُدعوة الخاصة لبعض من شملتهم الدعوة العامة في مقامات أخرى. ولما أرسل اللّه محمدًا- صلى اللهع عليه وآله وسلم- كان الخلق قسمين: أهل كتاب- ولابي وهم اليهود والنصارى، وغيرهم. وكان أشرف الفسمين أهل الكتاب؛ بما عندمم

[^0]
 (40)
[المائدة: 10] ولذلك ركز القرآن الكريم في دعوته
 أهل الكتاب منها، ورد على المكذلبين لها وسنبين في المطالب الآتية دعوة القرآن الكريم للإيمان بالرسل عامة، وبمحمد صلى اللله عليه وسلم على وجه الخصصوص، وموقف آهل الكتاب من هن هنه الدعوة، والنذي يتمثل في ثلاث طوائف: لقد أوضح الثقرآن الكريم قضية الإيمان بالرسل عليهم السلام عمومًا، وأنها ركن من أركان الإيمان، لا يصح إلا بها





فبين تعالى بقوله:
 فرق بين أحد من الأنبياء في الإيمان بهم' فالإيمان بموسى لا يناقض الإيمان بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام والعكس، فجميعهم رسل من عند الله تعالى، أوحى وري إليهم شرعه وأمره، وهم صادقون معصصومون

## 

الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم خخاتم الأنبياء هو قضية محورية الكا في دعوة أهل الكتاب إلى الحقا الحى، ورد
 فإنهم سيكفرون بكل ما هو باطل مما وضعه لهم أحبارهم ورهبانهم، أو سطروه لهم في في كتبهم من الضالال والكذبـ. قال تعالى:
 وَاْلْمِسِيَّ أَبْت لِيعْبُ
 [التوبة: :



 و(10) وبذلك تنحل جميع عقد الباطل عند أهل الكتاب من أصولها، إذا آمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأنه ناسخ بما جاء به من الوحي لكا لكل شريعة قبله، وأنه يبين لأهل الكتاب كثيرّا مما كانوا يختلفون فيه.
 جكَّة



. فقوله تعالُى: على أهل الكتاب، أي: أن هذا النبي جاء مصدقَا لما في كتبكم وما أخبركم به بها رسلكم من وصفه وعلاماتهـ (()



 فَلِمَ تكفرون به؟
والعجيب أنهم كانوا قبل مبعث النبي

 النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائهم من المشركين إذا قاتلومه، يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزممان نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعثه الله من العرب كِ كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه: حسدًا منهم وظلمًا
كما دعا القرآن الكريم أهل الكتاب إلى الإيمان بنبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم دعوة صريحة واضحة في توله تعالى: (Y) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي


ومبرؤون من كل عيب ونتص، قال تعالى:共:
.[1Y\&
كما بين القرآن الككيم أن الأنبياء عليهم
 المبادئ فيهم، قال تعالى:

 (C) (C)
[الصف:ب].
فعيسى عليه السلام، كالأنبياء يصدق بالنبي السابق، ويشر بالنبي اللاحق، وقد بشر بظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بعله، وأعلم أهل الكتاب بذلكّ، ولكنهم

 الواضحة، الدالة على أنه هو، وأنه رسول
 الحق وكذبوا به، وهذا أمر عجيب منهم. وقد احتج القرآن الكريم على أهلم الكتاب في تركهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة الواضحة من كن كونه صلى الله عليه وسلم معلوما عندهم، اسمه ووصفه وعالمته.

(1) الظر: تيسر الكريم الرحمن، السعدي ص . 109
 ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، نقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، . ${ }^{(+)}$ فالآية حض لأهل الكتاب على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اللذي جاءمهم بعد هذا الانقطاع وما فيه من الاشتياق والحنو لوحي السماء، وبيثة الأنبياء. وقد اختلف موقف أهل الكتاب من هذه الدعوة للإيمانٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما بينه أقر آن الككريم إلى ثلات طوائف: أولًا: طائفة آمنت بمحمدا صلى اللى الله عليه وسلم ورسالته:
وهي الطائفة الأولى، قال تعالىي





 [110-114: 11 : فيين تعالى أن أهل الكتاب ليسوا متساوين في القتح والضضلال، بل منهم المؤمنون وأكثرمم الفاسقون، كما قال في


 شَقْءِ قَدِيرٍ " أي: إيدعو تبارك وتعالئى أهل الكتاب - بسبب ما من عليهم من كتابه - أن يوئمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الثيا ويشكروا الله تعالى اللذي أرسله إليهم على
 انتطاع من الأنبياء، يقال: فتر الشيء يفتر
 عليه| (
وذلك بعد مدة متطاولة بينه وبين عيسى عليه السالام، قيل: بلغت ستمائة سنة، تغيرت فيها الأديان، وكثرت عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه شديدة، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، وإن الطنيان والجهل قد ظهر في سائر العباد، إلا قليلَّا من المتمسكين بيقايا من دين الأنبياء الأقدمين، من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى، حتى بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، فهدى الهـى الخخلاثق، وأخرجهم الله به من الثظلمات إلى النور.
ولهذا قال تعالى: :
(1) تيسر الكريم الرحمن، السعدي ص TYV.
(Y) مغاتيح الغيب، الفخر الرازي آ/ / •r.

كانت في اليهود، فإنهم منحرفون عن الحق، غير متعبدين في الليل، مشركون بالله، ملحلدون في صفاته، واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته، مداهنون في الاحتساب،

متباطئون عن الخخيرات (0) .
 صفاتهم، بالإخبار عنهم بالصالاح، وأنهم يثابون بأعمالهم خير الثواب، ولن يكفروا أي: ينقصوا أو يضيع من أعمالهم شيئًا،

[الرحمن: •י]]. هكذا يصف تعالى هذه الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب، وفي ذلك استمالة لأهل الكتاب للدخول في الإسلام وتحفيز لهم

على ذلك. وقال تعالى في وصف حال هذه






(四)
[المائدة: rر-
فبين تعالى انقيادهم للحق وشدا انفعالهم له، حتى إنهم إذا سمعوا آيات الله (0) أنوار الثنزيل، البيضاوي
为

وأَآَ ثم ذكر تعالى بعض صفات هذه الطائفة، ومدحها وأثنى عليها، فذكر لـهم ثماني صفات كل منها منقبة ومفخرة يستحتِ فاعلها الثواب عليها، وهي أنهم
 له(1) وهم اللذين أسلموا منهم، كعبد الله

بن سلام وغيره، وفيهم نزلت الآيات (ب) ثم وصف تعالى صلاتهم وتهجدهمبّ وعبر عنه بالثلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أبين وأبلغ في المدح (ث) ثمأتبع ذلك بأربع صفات،

 فهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانًا صحيحا يوجب لهم إيمانهم بكل كتاب
 ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنيكر،

ويسارعون في الخيرات (8) .
قال البيضأوي: (اوصفهم بخصائص ما
(1) انظر: : تفسير المر اغي


القرأن العظيم، ابن كيّ
( ( ا انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي

 مَالْ فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق،(")، جنات عظيمة خالدين فيها أبدًا، (افهو سبحانه لم يعد بالثواب في الآخرة إلا لهؤلاء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم|"(\%)
 اكَلْ
 199] دلالة واضحة على

 النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب، ويكفر ببعض، وهو الإيمان الـحقيقي الذي يورث الخشوع لله تعالىى، والخضوع لهو لهـ، ولذلك فإن أهله لا يشترون بآيات الله ثمنًا


ثانيًًا: طائفة كفرت برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه: وهي الطائفة الثانية من أهل الكتاباب، فهم من كفروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومبعثه، مع علمهم بنعوته الشريفة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ت تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر: تيسير الكُريم الرحمنز، الُسعدي ص } \\
& \text {. ITY }
\end{aligned}
$$

تتلى عليهم، فاضت أعينهم بالبكاء. قال الطبري: هوفيض العين من الدمع: امتلاؤها منه، ثم سيلانه منها، كفيض النهر الطن من الماء، وفيض الإناء، وذلك سيلانه عن شدة امتلائئ||(1)

عندهم من البشارة بععثة محمد صلى الله عليه وسلم،
 ويؤمن به||(Y)
قال ابن كثير: اوهذا الصنف من
النصارى هم المذكورون في قوله عز وجل:



 . 199 [ 19 [
وهم الذين قال الله فيهم: (6)



 وَكَاكوأَ

(1) جامع البيان، الطبري • 0.v/1.

بينهم، فأيدوا المشركين في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أتقن من ترهات المشركين، إذ كان المشركون أميرن
 فلما صدمتهم اللعوة المحمدية فزعوا إلى الـى اليهود ليتلقوا منهم ما يردون به تلك الكي الدعوة وخاصة بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة|) فهم من هذه الحيثية أعظم جرمّا، وهذه الحيثية هي التي يلور الحليث عنها في الحي السورة، ويتوافق ذلك مح اسم السورة (اليبنة)، وجيء باسم الإشارة (أولئك) إإشارة إليهم باعتبار اتصافهم بما هم فيه من الئن الثقائح المذكورة، وما فيه من معنى البعد لبعد منزلتهم في الشر، أي: أولثك البعداء
 نهذه الطائهة التي كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو حكمها من العن العذاب والخخسار -كما بينه تعالى-، وهو (احكم قاطع لا جدال فيه ولا محالال، مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآدابهـم ونظمهم ما دامت تقوم على غير إيمان، بهذه الرسالة الأخيرة، وبهذا الرسول الأنير، لا نستريب في هذا الحكم لأي مظهر من مظاهر الصالح، المقطوعة الاتصال بمنهج الله

وصحة رسالته من كتابهم.




فأنجر تعالىى عن مآل كفرة أهل الكتاب،
اللذين كفروا بالله ورسوله محمد صالي صلى الله عليه وسلم؛ وجحدوا نبوته-ه، والمسركين جميعهم في نار جهنم خالدين فيها أبدًا، لا يحولون عنها ولا يزولون، وأنهم شر الخليقة التي برأها الله تعالّى وذرأها (1) ، و(من) في الآية بيانية (ث) أي: أن الكفار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نوعان: الأول: أهل كتاب وهم اليهود والنصاري،
 العقاب المذكور، وإنما قدم أهل الكتاب على المشركين وإن كان المشركون أعظم الفريقين كفرًا، لأن أهل الكتاب كفرهم واقع منهم مع علمهم بنبوة محمد صلملى الله عليه وسلم، ووجود البشارة بها في كتبهم؛ قال ابن عاشور: (إونما قدم أهل الكتاب على المشركين منا مع أن كفر المشركين أشد من كفر أهل الكتاب؛ لأن لأهل الكتاب السبق في هذا المقام نهم النذين بيوا بين الما المشركين شبهة انطباق البينة الموصوفة




 بهم وبمنزلتهم لكونهم أهل كتاب أن يكونو ألما أول المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما عندهم من العلم بصدقه والبشارة به. قال ابن عاشور: ا(والمُقصود من النهي في قوله تعالى: توييخهم على تأخرهم في اتباع دعوة الإسلام|"()
وقال الراغب: غأي: لا تكونوا ممن
يقتدى بكم في الكفر.
ثالثًا: طائفة كتمت صفي صلى الله عليه وسلم: وهي الطائفة الثالثة من أهل الكتاب، قال تعالىى: "
 وَهُمْ يِّلْمُوْنَ فأخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صححة ما جاءهم به الرسول صلى
 وصفاته، والتّي من جملتها أنه عليه اللسلام يصلي إلى القبلتين (7) كما يعرف أحلحـي ولده، والعُرب كانت تضرب المثل في



 إرشاد العقل السليمه، أبو السعود / IVY/ السيم .

 وقد بين الله تعالى وضوح كفر هذه الطائفة من أهل الكتاب وأكده في قوله: الهو إنَّ



 وَاعَتْدَنْ .[101-10.
 هم الكاملون في الكفر لا عبرة بإيمانهم هذا، أي: بيعض أنبياء اللله ورسله وكتبه دون
 أو صفة لمصدر الكافرين بمعنى: هم الذين الـين
 وقال تعالى في نهي هذه الطائفة عن



] البقرة:

ومعلوم أن اليهود والنصارى ليسوا هم أول كافر برسالة محمد صلى اللى الله عليه
 كفروا في بداية دعوة النبي صلى الله عليه
(1) في ظلال القر آن، سيد قطب Mor /r.
(Y) أنوّار التنزيل، البيضاوي

نبذهم، أي: طرحهم - غير مبالين - الميثاق الني أخذه الله تعالى عليهم، الوهو العهد
 الحق، ومنه البشارة بمحمد صلى الله عليه

وسلم وبيان أمر وصفتها (8) فهم قد كتموا ذلك، واشتروا بذلك
 من بعض الرياسات، والأموال الحقيرة، من سفلتهم المتبعين أهواءمه (0) .
属
عقاب الله تعالى وغضبه، وكان اللائق بهم أن يكونوا في أول من يؤمن بهذا النبي،
 البشارة به وتوكيد دعوته، فالعقل قاض بأن يظاهروه، ودينهم حاكم بأن يؤيدوه، ومن العجب أن يطرحوا حكم العقل والنقل وراءهم ظهريَّا (4) . وهذا الفريق من أهل الكتاب ممن كتم الحق مع علمه اليقيني به، ومع أن أن الله تعالى أخذ الميثاق منهم على تبيينه، توعدمم الله تعالى بشر عقاب جزاءَ وفاقًا على كفرهم واتباعهم أهواءمهم، قال تعالى:


 الثقر آن الُعظيم، ابن كثير كا (0) انظر: تيسير النكريم الرحمنن، السعدي ص .17.
(7) انظر: تفسير المراغي \&/ 107.

صحة الشيء بذلك، أو يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس لا يشك ألا ولا يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين آلين أبناء الناس كلهمَ، ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي
 من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ورَوَّمُمْ .

 [آل عمران:

 عليه وسلم وما وجدتدتموه في كتبكم من نعته
 وقد بين الله تعالى أنه أخذا العهد على علماء أهل الككاب أن ييينوا للناس ما فا في كتههم التي أنزلها تعالى عليهم من البينات والمعاني والأحكام والأخبار وكل ما يحتاجون إليه، قال تعالى :




فالآية تويخخ من الله تعالى لهم في
(1) الظر: تفسير القَرآن العظيم، ابن كثير 1 (1) روح المعاني، الألؤوسي 19 1 $19 \%$

وذلك لأنه غضبان عليهم، لأنهم كتموا وقد علموا، فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكههم، أي: لا يني عليهم ولا يمدحهم بل يعذبهم عذابً أليما ().

 فتوعدهم الله تعالى باللعنة منه، ومن جميع من يتأتى منه اللعن، من الملانكئكة ومؤمني الثقلين، وفي ذلك بيان لدوام اللعن واستمراره(")، وعظم جرم هؤلاء الكاتمين وفعلهم، حيث امتحقوا كل ذلك اللعن، أي: اللعاء عليهم بالطرد والإبعاد من رحمته.




 يعني: اليهود النين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم، مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لثلا تذهب رياستهمه، وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف

 يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارًا تتأجج



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: إرشاد العقلّ السليم، أبو السعود }
\end{aligned}
$$



可
我 . نيين تعالى لرسوله صلى الله علي وسلم، وأتسم لد على مو قفين لألم الكتاب من المؤمنين:
الحـمطا: موتن العداوة ني تمتها حتى فاتت كل العداوات، فأصسابها هم أشد الناس عدارة وأصلبها للمؤونين. والثاني: هو موقف المودة والمحبة، وأصحاباكها مم أرب ب الناس مودة للمؤومنين. أولًا: موقف العداء من المسلمين: وهو موقف أهل الكتاب عامة واليهود خامة، ويشاركهم في هنا هنا الموتن المشركون من غير أهل الكتاب. قال تعالي:
 ومي حقيقة يقر رما الله تعالى لنيبه، صلى آلّه علهي وسلم وأمته، وتوجيه لهم في كون اليهود أحدى أعدائهم، ويلفت تعلى أنظارم إلى مذه الحقيةة في كون أولكك اليهود مع أنهم أهل كتاب إلا آنهم

## 

بين القُرآن الكريم موقف أهل الكتاب من المسلمين في آيات كثيرة، وكشف عن نواياهم ومخخططاتهم وتدابيرهم، وني وذلك كله ليكون المسلمون على بينة من أمرهمّ فيحذرونهم ويحتاطون لهم إن كانون انوا من أعدائهم، ويسالمونهم ويقم ويقاربونهم إن كانوا من أصدقائهم ومحبيهم، ولما كان لأهل الألم اللكتاب الدور الرئيس الأكبر في معاداة الإسلام وأهله كما تشهد بذلك الكا وقائع
 الكريم عن تلك العداوة وأسبابها وصورها



 ولقد بين القرآن الكريم آن موقف أهل الكتتاب من المسلمين لا ينحصر في موقف واحد من عداوتهم لهمّ، بل إن من أهل الكتاب فريقًا لا يحمل في نفسه تلك الع العداوة والبغض لهمم، ولا يستكبر عن قبول الحق واتباعه والإذعان به، وهذا الفريق قادته تلك الصفات اللحسنة اللى الإيمان بالله تعالى ورسله جميعا، واللدخول في الإسلام. قال تعالى:


يتقلمون المشركين في هذه العداوة(1)، كما اليهود النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم
 الإيمان به، وقالوا: نؤمن بما نزا نزل علينا نحن




 وقد رد عليهم تعالى دعواهم باللإيمان بكتهم واحترامها وإجلاللها، بقوله: :

 أي: لم تقتلون -إن كتتم يا معشر اليهود
 حرم الله في الكتابب اللذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم؟(8)
وقال تعالى في آية أخرى:
اكَّاسَا


 قال ابن كثير: (ايعني بذلك: حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم الياه حسدهم له؛ لككونه من العرب وليس من


أقسم تعالى على هذه الحقيقة لتوكيدها، والمتصود من هذا القسم للنبي صلى الله عليه وسلم هو تسليته فيما يقع له منهم من التكذيب والأذى بأنهم أعدى أعداء المؤمنين، قال الفخر الرازي: اواللام في الماي قوله الَ قسما إنك تجد اليهود والمسركين أشد الناس عداوة مع المؤمنين، وقد شرحت لك أن هذا التمرد والمعصية عادة قديمة لهمه، ففرغ خاطرك عنهم ولا تبال بمكرمم
وكيدهم|(() .

وعداوة أهل الشرك للمؤمنين واضيحة في أسبابها، لا تحتاج إلى تعليل، أما اليهود فالوضع مقلوب بالنسبة لهم إإذكانوا - وهم أهل كتاب - أولى الناس بأن يناصروا أهل الكتاب ويوادومم، لا أن يكونوا في الجبهة الما الأولى من الجبهات المعادية للمؤمنين؛ إذ يتقدمون في هذا الموقف اللئيم أهل الكّفر والشرك، فيكرنون قادة الحملة الموجهة
 وكثف القرآن الكريم عن سبب صدلور هذه الععلاوة منهم، وهو نفسيتهم المريضة الماتي الثي غلبت الحسد والأهواء على أوامر الله واتباع رسله وكتبه والإيمان بهما، نقد حسد


وسلم أن عاقبة حسدهم وكيدهم هي خير للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. (اونى قوله تعالىى (1)
 ليس حكمًا معلقًا على أي شرط، بحيث يقع إذا وقع هذا الشرط، أو هو هكم شخمي لا تظهر آثاره للعيان، وإنما هو حكمب مطلق، واقع دائما، ظاهر لا خفاء فيها فيه، ولهذا جاء
 وتتحقق، ثم جاء هذا اللفظ مؤكدًا بالقسم، الثـ، وبنون التوكيد (لتجدن)، نهو أمر واقع، مؤكد الوقوع، لا احتمال فيه لشك ألو أو ريب. هذه هي وجهة اليهود في الحياة، وهذا هو حكم الله عليهم|(\%) وهذالالحكم الإلهي عليهمتشهدلهو وقائع التاريخ بوضوح لا خفاء فيه، - وإن كنا لسنا بصلد التُفصيل التاريخي في الحديث عن عداوتهم - فاليهود سبب معظم الفتن التي حدثت في العالم الإسلامي، وقد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الوسائل الممكنة، حاولوا بها سحره وسمه وقتله مرات عديدة، إلا أن الله حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم ونجاه، ولا يزا ال أذى اليهود للمسلمين إلى يومنا هذا مشاهد ومعلوم، وما يحدث منهم في فلسطين والثدس وغزة مكشوف معلوم.

 النبوة والفضل لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعًا ولا غريبًا على كرم الله، فإنعامه
 إإن الحسد- وليس غيره - هو الذي أغرى أهل الكتاب - وخاصة اليهود - بهذا
 صلوات الله وسلامه عليه، وكتمانهم الحق عن علم بأنه رسول الله، وأنه الذي يجني يجدونه مكتوبًا عندهم في التو راة والإنجيل... وفى نار الحسد التي تأججت في صدا اليهود، ذابت كل معالم الحق الني الئي كان معهم من أمر النبي، فكفروا به، واتخذوا
 وقد ذكر القرآن الكريم تصة يوسف عليه السلام مع إخوته، وهم آباء أسباط بني إسرائيل، وفيها أنهم حسدوه وكاه له بإلقائه في البئر ليخلوا لهم وجه أبيهمه وأن عاقبة حسدهم في نهاية الأمر كانت في مصلحة يوسف وخيرًا له، وأنه صار بسبب ذلك عزيزًا لمصر، وكأن في ذلك تنيبيا لليهود اللذين يحسلون النبي صلى الله عليه
 (Y) انظر: تيسير النكريم الرحمن، المسعدي ص

$$
.1 \wedge r
$$

التثفسير الثقر آني لنقر آن، التخطيب IVY / / / الت .

منه بعد ذلك، بغية صد الناس والمسلمين عنه، وهذا المخطط الخبيث منهم مبني اهعلى قاعدة طبيعية في البشر، وهي ألن من علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفه، وتد فقه هذا هرقل صاحب الما الروم فكان من منا منا سأل عنه أبا سفيان من شؤن النبي صلى اللـي علي عليه وسلم عندما دعاه إلى الإسلام: اهل يرن يرجع عنه من دخل في دينه؟ فقال أبو سفيان:

(اوقد أرادت هذه الطائفة أن تغش الناس
 بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دأن دخلوا فيه، واطلعوا على باطنه وخخوافيه؛ إذ لا يعقل أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته، ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير سبب|(ب) .

قص) قصة أبي سفيان مع هرقل أخر جها البخخاري في صصخيحه، أن أُبد الله ابن عباس رضي
 هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارًا بالششأُم في الّْمدة التي كانِ رسول الثّ صلى الله عليه وسِلم ماد فيها أبا سفيان وكفار
 وفيها أن هرقل جعل يسأل أبا سفيا سيان عن أثياء تتعلق بنوة النبي صلى الله عليه وسلم. صصيح البـخاري، كتأب بلدء الوحي، باب كاب كان بدء الوحي إلثى رسول الله صلى الله عليه
 الـجهاد والّسير، باب كتاب الّنبي صلى النّلن عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إتّى الإسلام،


ولعداء أهل الكتاب للمسلمين صور متعددة، ومن هذه الصور: ا. سعيهم في إضالال المسلمين وتشكيكهم في دينهم: قال تعالى أْلْكِتَبِ


عمران:CVr].
وقد نزلت في جماعاعة من زعماء اليهود وأحبارهم تآمروا لفتنة المسلمين وتشكيكهم في دينهم، عن ابن عباس رضم الله عنهما قال: (قال عبد الله بن الصيف،
 لبعض: تعالوا نوّمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية، حتى نلبس عليهم دينهم، لعلهم يصنعون كما كما نصنع، فيرجعوا عن دينهم! فأنزل الله عز وجل
 .
 . ${ }^{(1)}\left[{ }^{2} \mu\right.$
فالآية في كشف وفضح اليهود وبيان كيدهم ومكرهم للمسلمين، حيث دبرو كلتظاهر بالدخول في الإسلام، ثم الخروج (1) جامع البيان، الطبري


للمؤمنين، وفي ذلك ما فيه من التوبيخ لهم
 وبالعودة إلى تفسير الآية، قال السعدي: رأخبر عن عداوة اليهود والمشركين


 أن يختصكم بنضله نإنه
 على رسولكم، ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكرنوا تعلمون، فله الحمد والمنة)|(ث) فالآية تكشف ما تكنه صدلور أهل الكتاب للمسلمين من الشر والعداء، وما تنغل به قلوبهم من الحقد والحسلد بالهِ بسبب ما اغتصهم به الله من الفضل؛ ليحنر المسلمون أعداءهم، ويستمسكوا بما بحسدهم هؤلاء الأعداء عليه من الإيمان، ويشكروا فضل الله عليهم ويحفظو،"(\$)، وتصور بلاغة النص القرآني في هذه الآية

 أي: من أي شيء مما يسمى خيراًا، فأهل الكتاب لا يودون أن ينال أهل الإيمان أي خير أبدا، ولا يرضيهم ذلك.

$$
\begin{aligned}
& \text { (ع) مغاتتح آلغيب، الفخر الرازي }
\end{aligned}
$$

قال ابن كثير: (هذه مكيدة أرادوها وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نتيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا:

r. المسلمين:
قال سبحانه وتعالى:



 وقبل البدء في تفسير الآية وييان ما دلت عليه من صور عداوة أهل الكتابة، نشير إلى المي ملحوظة اقتران المشركين بأهل الكتاب في الآية، وفي قوله تعالُى: :
 وكأن الله تعالى يريد أن يذكر أهمل الككتاب بمشابهتهم للمشركين في عدان لأهل الإيمان، الذين صدقورا بأنبياء الله وكتبه، حتى أنهم يشاركونهم في صورا هذه العلداوة وهي إضمار الحقد والكراهية
(1) تفسير التُرآن العظيم، ابن كثير ٪/ 09.

 قلوب الذين آمنوا الشُعور بضخامة العطاء يتمنون أن يضل المسلمون، ولنكن هيهات
 الإيمان قلبه لا يتركه أبدًا، ومن أبصر النور لا يعود إلى الظلام، أما أولئك من ألها الهِ الكتاب فإنهم لأنهم بسعيهم في إضلال المالمالوالونمين
 الإضلال عن النظر في طرق الهداية، ودلائل الحق القد اتخذوا الضالال مركبّا، والزور طريقا، والجدل سلاحًا، في تلك المعركا التي اشتبكوا فيها مع الإسلام والمسلمين،
 كانوا على ضلال وفي ضالالل، فإن كسبوا المعركة واستطاعوا أن يضلوا غيرهم، فحسبهم من الغنيمة أنهم خسرورا معها أنفسهم مرتين، مرة قبل المعركة ومرة بعدها!|(0) ، كون هذا حالْهم فإنهم لا يفطنون له، ولا يشعرون أنهم يضرون أنفسهم ويهلكونها
 (Y) انظر: تيسير الكُريم الرحمن، السعدي ص . $1 \mu$


وجزا الة الفضل، فليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة وليس أعظم من نعمة الإيمان والدلعوة إليه، وفي التقرير الذي سبقه عما
 الشعور بالحذر والحرصر الشديد، وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف في في وجه حملة البلبلة والتشكيك التي قادها ويقودها - اليهود، لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين.1 1 (1) وفي مضمون هذه الآية دلالة على أن أُسباب العداوة والصراع بين أهل الكتاب والمسلمين في أصلها دينية. هكذا يكشف التقرآن الكريم عن مشاعر أهل الكتاب اللذين كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونواياهم الخبيثة تجاه المسلمين، إنها مشاعر الكراهية والحسد وتمني الشر، كما تحدث القرات آن الكريم عن هذه المشاعر في آيات أخرى، قال تعالى:


[آل عمران: 79].

قال ابن كثير: (ايخبر تعالى عن حسد
اليهود للمؤمنين وبغيهم اليامم الإضلالن،
(1) انظر: في ظلال القر آن، سيد قطب //1-1.





[المائة:
قال صاحب المنار: أئي: ترى أيها
الرسول، كثيرًا من بني إسرائيل يتولون الذين كفروا، من مشركي قومك، ويحرضونينم على قتالك، وأنت تؤمن بالله، وبما أنزل على أنبيائهم، وتشهد لهم بالرسالة، وأولويك المسركون لا يوحلون الله تعالى وليا ولا يؤمنون بكتبه، ولا برسله مثلك، فكيف يتولونهم، ويحالفونهم عليك، لولا اتلا اتباع

أهوائهم، وسخط الله عليهم؟
أِ
الْ اليهود الذي قدمته لهم أنفسهم؛؛ ليلقوا الله تعالى به في الآخرة، وما هو إلا العمل القيّيح الذي أوجب سخط الله عليهم....
 بهم، لا يجدون عنه مصرفًا... وِ
 أي: ولو كان أولئك اليهود الذين يتولون الكافرين من مشركي العرب يؤمنون بالئله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو النبي
r. تمني كثير منهم ردة المسلمين عن دينهم:"




 [البقرة:9 9 1 1 [
فأخبر تعالى أن كيرًا من أهل الكتاب يتمنى ردة المسلمين، وآن السبب الحاملم لهم على ذلك إنما هو الحسلـ، وأنهم ما
صدر منهم ذلك إلا بعد معرفتهم الحت (1) قال ابن كثير في تفسير الآية: ايحذر تعالى عباده المؤمنين من سلوك طرائ الكفار من أهل الكتابة، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظظاهر وما هم مستململون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نيهيم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال، حتى يأتي أمر

الله من النصر والفتح|"() ؟ . تولي الكافرين ومظاهرتهم على

المسلمين:

(1) انظر: أضواء البيان في إيضاح الثرّن بآثقرآن، الشنتيطي/r

بتصرف يسير جنًا.

كانواعلى شريعةٍ من الحق مما جاء به عيسى عليه اللسلام، يؤمنون به ويتنهون إليه. فلما
 صدقوا به وآمنوا به، وعرفوا الذي جاء الء به أنه الحق، فأثنى عليهم ما تسمعون|"(ب) ، وعليه فالمراد في الآية: الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب، ولا شك أن المؤمنين من أهل الكتاب من النصارى أكثر من اليهود، فإن المؤمنين من اليهود قليل، وذلك لما في
 المراء والجدال في الحق، أما النصهارى ففيهم رأفة ورحمة ومنهم قسيسون ورن ورهبان، قال ابن كثير: اقوله:隹 نَّكَرُى هه، أي: النين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذا ذاك إلى إلا لُما في قلوبهم؛ إذ كانوا اعلى دين المسيح من من


.[rv
وفي كتابهم: (من ضربك على خدك الألـك الأيمن فأدر له خحدك الأيسر ). وليس القتال مشروعًا في ملتهم؛ ولهذا قال تعالمى:

(Y) جامع البّان، الطبري • 0.1/

اللذي يدعون أتباعه، وهو موسى صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليه من الهـلـى
 عبدة الأصنام أولياء لهم وأنصارّاكا... فهنه الولاية بين اليهود والمشركين لم الم يكن لـا لـا علة إلا اتفاق الفريقين على الكفر بالله
 وإبطال دعوته، والثنكيل بمن آمن بها(1) ثانيًا: موقف المودة من المؤمنين: وأما الموقف الثاني من بعض أهمل الكتاب: فهو موقف المودة والمحبة، وهو المو موقف بعض النصارى الذين بقوا على شيء من الحق مما جاء به عيسى عليه اللسلام لهمم، فلما بعث محمد صلى الله عله عليه وسلم مصدقًا لما معهم من الحق آمنوا به. قال تعالى:،



 يَّتْتَ عْبِونَ

 أُشَّهِ لِدينَ عن قتادة قال: پأناس من أهل الكتاب
(1) تفسير المنار، رضا V/T•ع بتصرف يسير.

كثيرًا ما يذكره تعالى عنهم وعن أمثالهم من مؤمني أهل الكتاب، كما في قوله تعالى：،
䢔领等行㢥）


 يُوْمِنُ

们 我速 عمران：199］
وهو مما يدل على ظهور هذه الصمفة منهم، وفي تخصيص هذه الصفة بالنذر مع مع
 بغيرهم من أهل الكتاب النّين لا يحرك فيهم كلام الله ساكنًا، ولا يتأثر لهم قلب، ولا تدمع لهم عين． وإذا كانت الآية قد صرحت بألن أقرب الناس مودة للذين آمنوا النذين قالوا：إنا نصارى، فليس المراد من الآية عموم النصارى، وذلك لأن من النصارى من يشاركون اليهود في عداوتهم للمؤمنين، وإن كان اليهود أشد منهم عداورة، وقد بين الين تعالى عداوة اليهود والنصارى معا في آيات آيات كثيرة، كقوله تعالى：
 القسيسون، وهم خطباؤمم وعلماؤمم．．． والرهبان：جمع راهب، وهو العابد．مشتّ من الرهبة، وهي الخوف｜＂（1）،（اوالعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرقةه، ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والنلظة، فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود، وشدة المشركين）｜（ب） وخصت الآية النصارى بالذكر لكثرة المؤمنين منهم، وقد وجد الصّا الصحابة النّين هاجروا إلى الحبشة－رضي الله تعالى عنهم－من النجاثشي ملك الحبشة－وكان نصرانيًا قبل أن يسلم－المعاملة الحسنة والإيواء الحسن، ولما مات الت النجاشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه－كما في رواية جابر رضي الله عنه عنه－：（مات اليوم رجل صالح، فقوموا نصلوا ملى الحا أخيكم أصحمة）（ثال، وهو بخخلاف ما ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من اليهود في المدينة من التّآمر والكيد لديعوته، ومن محاولات الاغتيال لشخخصه الشريفة صلوات الله وسلامهع عليه． وقدذكر تعالى لهم صفة الُخشوعو والبكاء عند سماع القرآن، وهذا الانفعال والتأثر





## 

لقد بات معلومًا لكلى باحث ومنصف ما ما وصل إليه الُحال بأمل الكتاب من الانحراف الكبير في اللدين، ومن الانتكاس العظيم للفطرة، لقد انحرف أهل الكتاب في أصول الصول
 قبل عامتهم، انحرف أهل الكتاب في أهمل اللدين وهو التوحيد الخالص، فنسبوا الله الولد، وقالوا: ثالث ثلالة، وقالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، وانحرف علماء أهلمل الكتاب فغيروا وبدلوا في كتبهم ودينهم، وأكلوا أموال الناب بالباططل، ودامنيا ملوا ملوك الأرض على حساب دينهم وعقيدتهم. ولقد بين القرآن الكريم انحراف أهل الكتاب جملة وتفصيلًا، ويين أخطاءمم
 ليرجع أهل الكتاب عن غيهم وضلالهمه، ويعلموا الحق في تلك الأمور، ولا يغتروا هم بما هم عليه مما ظاهره التدين بدين أوري وأو بالاتساب للأنبياء عليهم السلامه، ولذلك نجد من أسلوب القرآن الكريم في رده على أهل الكتاب أنه يبين باستمرار براءاءة جميع الأنبياء مما هم عليه من الباطل، ومنـا ومها ينسبونه إليهم منه.
كما أن في تبيين القرآن الكريم انحرافافت أهل الكتاب وأسبابها ونتائجها: تحذيرًا لهذه

 .
قال ابن كثير: מينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى، النذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله، ثم أخبر
 يتعاطى ذلك فقال:
 والواقع التاريخي شاهد على هذه العداوة بلا ريب أو شك، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في غزو الرو الرم - وهم نصارى - في مؤتة من أرض الشام، كما غزامم بنغس في تبوك، ومعارك المسلمين مع الصليين في مشهورة معلومة.


．
وقوله تعالى：
 أَبْ
 （0）
 دُوِِْ أَـِرْرِّا

．


 طَّ楊



وهي كثيرة．
وبيالنظرة الإجمالية في هذهالآيات نلحظ مايلي：
بينت الآيات الكريمة انحراف أهل الكتاب في أحل التوحيد واختلانهم في ذلك، فمنهم：من يعتقد أن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم من يقول：هو ابن الله،

الأمة المحمدية من الوقوع فيها، ومن سلوك سبيل أهل الكتاب في الانحراف والـون الخروج عن دين الله تعالى، نسأل الله العافية． وسنتِحدث عن بعض هذه الانحرافات： أولًا：نسبة الولد اللد لله سبحانها

والتطاول على الذات الإلهية． بين القرآن الكريم انحراف أهل اله الكتاب في أصل الدين وهو الثوحيد، ورد عليهم ذلك في عدة مواضع منه، كقوله تعالى：部


率 الْحِّنِينَ业 لَيْمَّنَّ国（n）



 －Vr：أَظُرْ ．［vo
وقوله：四


قد كفرتم، وأكد تعالىي هذا الإعلان بلام
 (أي: أقسم لقد كفر أولئك النصارى النّين

 بين القرآن الكريم في رده على أهل الكتاب، أن المسيح عيسى عليه السلام بريء من عبادتهم له، ومن أفوالهمم، وما نسبوه إليه، وأنه كغيره من الرسل إنما أمر بعبادة الله تعالى، وبالثوحيد وبين أنه لا يدخل أحد الجنة ابتداءً إلا به، ونهاهم عن الشرك وبين أنه الذي يلقي بصاحبه في النار النا تخلل رد الققرآن الكريم على أهل الكتاب أمرهم بالتوبة مما هم عليه من الباطل، وتحذيرهم من الاستمرار عليه. قال تعالى:



 (اوعبر بالمس للإشارة إلى شدة ما يصيبهم من آلام؛لأن المراد أن هذا العذاب الأليم يصيب جلدهم وهو موضع الإحساس فيهم إصابة مستمرة. كما قال تعالىى في آية أخرى: إِلَّ



ومنهم: من يقول: هو ثالث ثلاثة، أي: الله وعيسى وأمه (1)، أو الله وعيسى وروح القدس، وهو قول المتأخرين منهم، ومنهم: وريم نصارى هذا الزمان.
قال صاحب المنار: اوأما النصارى
المتأشخرون فالذي نعرفه منهـم وعنهم أنهم يقولون بالثلالثة الأقانيم، وبأن كل والون واحد منها ونها عين الآخر، فالأب عين الابن، وعين روح القدس، ولما كان المسيح هو الابن كان
 ومنهم: من يتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله، وكل هذه الأقوال كفر بالله تعالى، وجهل بدينه وشرعه؛ وعدم تفريق بين الخالٌق والمتخلوق، والرّ وبي والمربوب، وهي من جنس أقوال الوثنيين من عبدة الأصنام والبشر والـحجر، ومأخوذ عنهم
بدأ تعالى الآية الأولى من سورة المائدة
 إعلان واضح بكفر النصارى فيما تالوه من
 الأمر، وأن القائلين هذا القول يخرجون به
 أهل كتاب، أي: يا من تقولون هذا القول
 النجلالين، آلهحلي والنسيوطي ص 101 ـ

.Vr/T/ انظر: تفسير المنار، رضا (Y)

بين القرآن الككيم بعض الأدلة الحسية الواضهحة في رده على أهل الكتابه، مثل كون عيسى وأمه -أللذين يدعي النصارى النيا ألوميتهما - كانا يأكلان الطعام، أي: أنهـا عبدان، يجوعان ويحتاجان إلى الطعام والثراب؛ ويخضعان للضرورات الثي تصاحب عملية أكل الطعام. ولو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشرابي، ولم يحتاجا إلى شيء، فإن الالله هو الغني الحميلد، ومن
 بين القرآن الكريم انحراف أهل الكتاب بتطاولهم على الذات الإلهية، حيث نسبوا النـي اله صفات النقص كالبخل والفقر وغير ذلكا بين القرآن الككريم انحراف أه أهل الكتاب




 أي: اتخذ اليهود أحبارمم وهم العلماء منهم، واتخذ النصارى رهبانهم وهم الـيم عبادهم أربابًا غير الله، أي: بما أعطومم من حق التشريع فيهم، وأطاعوهم فيه، أي:جعلوهم مشرعين من غير الله، يحاللون لهم ويحرمون عليهم ما لم يشرعه الله

 $.1101 / \mathrm{r}$

 [1) [1) ${ }^{\text {(1) }}$
 يَتَوْوُنِ وفي الآية حث منه تعالى لهم على التوبية التما من أقوالهم الباطلة، وصدر تعالى دعوتهم إلى ذلك بالعرض اللذي هو غاية في اللطف ثم قال: أي: يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء(4).
قال ابن كثير: اوهذا من كرمه تعالى وجوده ولطلفه ورحمته بخلقةه، مع هذا الثنب العظيم وهذا الانتراء والكنب والإنك، يدعوهم إلى الثوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه|(8) بين القرآن الكريم بعد رده على أهل الكتاب باطلهم، حقيقة المسيح وأمه، والحق في ذلك، وأن المسيح رسول من عند الله، وأمه مريم من الصديقين الثنين الثين مبم

أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء (0)
 (Y) الظر: إعراب القرآن وبيانه، درويش ( ( ا انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص
.rma

(0) انظر: تيسرير الكريم الرحمن، السعدي ص
.rma

الخروج من دائرة الإيمان والدخول في الكفر، كما حكم به تعالى عليهم. ثانيًّا: الكفر بآيات الله وتحريفها وكتمانها:

من الانحرافات الدينية الخطيرة التي وقع بها أهل الكتاب: الكفر بآيات الله، وتحريفهم لكتبهم التي أنزلها الثه لها لهم وتبديلها، وترك الإيمان بيعضها، ولا شك أن الكتب المتزلة على أهل الكتاب هي هي وعاء دينهم وبيانه، وأن تضييعها وتحريفها هو تضييع لللدين نغسه، بما جاء به به من حق وعدل وعقائد وأحكام ومواعظ وتصصى، وتلك مصيبة عظمى حلت بأهل الكتاب، ولثد رحم الله هذه الأمة، وخفة عنها

 وقد بين القرآن الكريم انحراف أهل
 المختلفة في مواضع كثيرة من آياته، منها: قوله تعالى:
 يَ يَعْلُ

 وقال تعالى:


تعالى" (1)، (اوكانوا أيضًا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم، ويتخذون ارينا قبورهم أوثانًا تعبد من دون الله، وتقصد بالذبائح،

والدعاء والاستغالثة(\$)

 أي: أن الله وحده هو الذي من حقه

التحليل والتُحريم (4) .
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنتي صليب من ذهب. فقال: (يا مدي اطرح عنك هذا الوثنز)، وسمعته يقرأ في سورة براءة:
 يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شينًا استحلوه، وإذا حرموا حليهم شينّا حرموه)( ${ }^{\text {(2) }}$
وهكذا ييين القرآن الكريم انحراف النصارى في هذا الباب العظيم من أبواب الدين وأصوله، مما أدى بالنصارى إلى الي



(Y) تيسر النكريم الرحمن، السُعدي ص \& (Y)
 سنّ التر مذي، كتاب أبواب تنسير الثقرآن عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن

الالّكباني في كتابها صصيح سنن الترمني

خالفه، وهم أيضًا لم يحترموا هذه الكتب، بل نبذوها وراء ظهورهمه، وحرفوها ومدوا أيديهم إليها بالتحريف، وفي ذكر الثقرآن الكريم هذا الانحراف من أهل الكت الكتاب توبين لهم، وتشنيع، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في إعراضههم عن الإيمان بما جاء به، بأن هذا هو حالّهم الله المنزلةّ، حتى مع كتابهم هم أنفسهمه كفروا به، وحرفوه، كما نلحظ هذا المعنى
 وَفّْكْانَ فَرِيقِ مِنْهُمْ

 قال السعدي: لاهذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتابه أي: فلا تطمعوا في إيمانههم وحالتهم الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها الله، ليوهموا الناس أنها من عند اللله، وما هي من عند الله، فإذا كانت
 ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهنا

أبعد الأشياء|(1)
 نِّ مما يوافق هواهمب، ويكفرون بغيره مما (1) تيسير الكريمبم الرحمن، السعدي ص 07.
 فتحريف أهل الكتاب كتبهم على أربع صور: النسيان، والكتم، والتحريف، ودي ودس أشياء على أنها من عند الله، وهي ليست من

عند الثله.
بين القرآن الكريم بعض أسباب هذا الانحراف عند أهل الكتابه، فاتباع أهل الكتاب لأهوائهم جعلهم يؤمنون بما يوافق هواهم مما جاء في كتبهم دون ما يخالفه، وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم على رياستهم جعلهم يكتمون البشارة به، وضعف الوازع اللديني للديهم

 [البقرة: V9].
فباعوا دينهم بدنياهم، وقوله تعاللى في الآية 贵 ذلك المال وإن جل في نفسه فهو قليل في مقابلة ما استوجبوه بسببه من العذاب الأليم الخالد (ب)، ونقض الميثاق من أهل الكتاب سبب لهم قسوة في القلب عقوبة لهم
 والقلّب القاسي لا تؤثر فيه موعظة، ولا يخاف من عقوبة ما يقدم عليه من الإثم، ولذلك أقدموا على التّحريف وغيره من
 (Y) انظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود

معصية مركبة، سمعوا كلام الله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية، ثم بعد ذلك

حرفوهه|"
بين القرآن الكريم صور تحريف أهل
الكتاب لكتبهم، فهم أولًا نسوا بعضّا من الِّ
 ومعنى، وكتموا منه صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته، وزادوا عليه.

 والذي لم ينسوه من المنهجه، ماذا فعلوا به؟:

 [البقرة: 109]
لقد كتموا البينات التي أنزلها الثله في الكتاب، فاليكتم عملية اختيارية، أما النسيان فقد يكون لهم العذر أنهم نسوه، لكنهم يتحملون ذنبَا من جهة أخرى؛ إذ لو كان المنهج على بالههم وكانوا يعيشون بالمنهج لما نسوه، والذي لم ينسوه كتموا بعضه، واللذي لم يكتموه لووا به ألسنتهم وحرفوه لم الم وهل اقتصروا على ذلك؟ لا. بل جاءوا بشيء من عندهم وقالوا: هو من عند الله:

(1) تفسير الشعراوي / ج•ع.

هؤلاء الرؤساء الدينيين العملية؛ ليعرف المسلمون حقيقة حالهم، والأسباب التي تحملهم على محاولة إطفاء نور الله تعالى،
 وقد وصفهم الله تعالى بأكلهم أموال الناس بالباطل، وذلك لأنهم كانوا يأخذون الرشا في تخفيف الأحكام والمسامحة فياني الشرائع. وأنهم كانوا يدعون عند العوام منهم:أنه لا سبيل لأحد إلى الفوز بمرضاة اللله تعالى إلا بخدمتهم وطاعتهم، ويذل الأموال في طلب مرضاتهم. إنه الطريق الباطل الذي كان أهر أهل الكتاب يأكلون به أموال الناس، وهو وهو طريق أكثر الجهال والمزورين، في كل زمان، إلى أخلذ

أموال العوام والحمقى من الخلق قال ابن كثير: آكان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرائم وهدايا وضرائب تجيء إليهم، فلما بعث الثله رسوله، صلوات الله وسلامه عليه استمروا على ضلالهمه وكفرمموعنادنمهم، طمعًا منهم أن تبقى لكهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة، وسلبهم إياها، وعوضهم بالذلة والمسكنة، وياءوا بغضب من اللهب|(ب) نم وصفهم تعالى بأنهم يصدون عن سبيل الله، وذلك لأنهم كانوا يبالغون في
 (Y) الظز: مفاتتح الغيب، الفضخر الرازي


الانحرافات.
ثالثًا: الصد عن سبيل الله وأكل أموال الناس بالباطل .
العلماء هم صمام الأمان كلخلق عند غياب الأنبياء، يرجع الثناس إليهم
 يدفعون عن الخلق شبهات المضلين، وتشكيكات النشياطين، فإذا فسدوا كان لهم أثر سئ على عوام الناس . وقد بين القرآن الكريم آن كثيرًا من علماء أهل الكتاب يأكلون أموال الناس بالياطل، ويصدون عن سبيل الله، قال تعالى: الْكِدْينَ

 فكشف تعالى حال كثير من الأحبار
 ووصفهم بأكل أموال الناس بالباطل، والصد
 في الآية في سياق الكلام على أهل الكتاب في السورة، وأنهم حرفوا دينهم، وقالوا: المسيح ابن الله، وأنهم يريدون أن يطفنوا نور الله، وهو ما بعث به به رسوله صلى الله الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، وأن الثي الله لا يريد إطفاهم، بل يريد إتمامه، وقد فعلي، فناسب أن ييين مع هذا شيئًا من سيرة جمهور

أن يصدع بالإنكار على أهل الكتاب لصددهم عن دين الله من آمن به، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمتخاطبتهم بعنم أهلية الكتاب في الآية لتوبيخهم وتشديد التنتنيع عليهم، فإن ذلك العنوان يستدعي منهم الإيمان بما هو مصدق لما معهمم' ويستدعي ترغيب الناس فيه، فصدهم عنه في أقصى مراتب القباحة، ولكون صديهم في بعض الصور بتحريف الكتاب والكفر بالآيات الدالة على نبوته عليه الصلاة

والسلام. ${ }^{\text {(8) }}$
رابعًا: تلبيس الحق بالباطل.
من انحرافات أهل الكتاب المنهجية:


وَأَتْتُرْ تَقْلَوْونَ

واللبس لغة: الخلط والإدخال (0) آي: "اهو إدخال شيء في شيء، فنحن عندما نرتدي ملابسنا، إنما ندخل ألجسا فيمنا فئنا في الملابس، وبهذا يختلف منظر الللابس
والملبوس|(1).

ومعنى الآية: أن أهل الكتاب يخلطون الحقق وهو ما أنزله الله عليهم في كتابه، (६) انظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود Kr




اللمنع عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع وجوه المكر والخلداع، ويبالغون في إلثاء الشبهات، وفي منع الخلق من قبول

دينه الحق والاتباع لمنهجه الصشحيح. وفي هذه الآيات درس للمؤمنين ألا يثقوا بهؤلاء وما يلبسونه من طقوس، ومسوح، يلقون بها بين الناس المهابة منهم والثقةء، فبين الله تعالى أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله، وفي الآيات أيضًا تحلير لهذه الأمة وعلمائها من أن يسلكوا سبيل هؤلاء وما هم عليه من الباطل (٪) قال اله الحافظ ابن كثير: اوالمققصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان الثوري: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى..... وهل أفسد اللدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانهاه( ${ }^{(4)}$ وقد بين الله تعالى شدة حرص بعض أهل الكتاب على فتنة المسلمين وصدهم عن دينهم، قال تعالى:


[آل عمران: 99].

فأمر الله تعالى نبيه صللى الله عليه وسلم




بالباطل وهو ما أدخله فيه أحبارهم شوائب الشُرك، ودينًا قويمًا، ثم أصابها ورهبانهم من الأكاذيب والتأويلات الباطلةك الغلو فانتحرف بها عن التوحيد الذالْص
 الآية بالنداء بــ（يا أهل الكتابب）زيادة في دين وضعي ممزوج بوثي

 عليكم وأنتم أْهل كتاب تعلمون منزلة ما أفسلد عليهـم دينهم، وخحسروا بذلك آخخرتهم،
 حتى عبدوه من دون الله تعالى، وغلوا في صالحيهم وعبادهم، واتخذوهم أربابًا من دون الله، يلعونهم ويستغيثون بهمّ＇ إن أهل الكتاب لبسوا باطلهم ثوب ويشرعون لهمه، وغلوا في العبادة وابتلعوا

الرمبانية فيها． ولقّد بين الققرآن الكريم انحراف أهل الكتاب في غلوهم في دينهم، فجاءت مادة الغلو في القرآن الكريم في موضعين، كلاهما في سياق الحديث عن أهل الكتابب،

وهما： قوله تعالى：佥 ألْ

于城

（ץ）محبة الرسول بين الاتباع والابتداع، عثمان

الـحق، بإدراجه في كتبهم، وادعاء كونه من عند الله، وهو انحرافـ واخِ في في دين الله عز وجل．
خامسًا：الغلو في اللدين．
（ايمثل الغلو ظاهرة انحرافـ خطيرة في تاريخ الأديان السماوية؛ إذ يعد من أكبر أسباب الانحراف باللدين عن الصراط المستقيم．ويبدأ هذا الانحراف يسيرأا ثم يتعاظم على مر الأيام حتى يصبح كأنه الأصل، وها هي النصرانية！كيف كانت على عهد المسيح عليه الملام عقيدة خالصة من （1）انظر：جامع البيان، الطبري
 عاشور r／ra／rar ｜YV•／／انظر：زهرة التُفاسير، أبو زهرة（Y）

ولذا قال تعالى في الآية الثانية：هوّوْنَّوْاُ
 فالإسلام هو سواء السبيل؛ أي：وسطه الذي
لا غلو فيه، ولا تمُريط (Y .

فالنصارى غلوا في عيسى عليه اللمام وأمه حتى جعلوهما إلهين من دون اللهي الله، واليهود كفروا بعيسى عليه اللسلام ورموا أمه بالفاحشة، فاليهود والنصارى في المسيح وأمه على طرفي نقيض، أما أهل الإسلام فإنهم يقولون في عيسى عليه السلام：أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريمه＇
 الاحترام والتعظيم، ولكن لا لا يصل ذلك بهـ بهم إلى تأليهه وعبادته، وأما أمه مريم العذراء البتول، فهي الصديقة الطاهرة العفيفة．
尾行（10）

عمران：٪を］．
نهى القرآن الكريم أهل الكتاب عن



 ألسَّيِلِلِ أي：ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم عن حقيقة اللدين وجوهره، وكونه
(Y) انظر: المصدر السابق o/T•ع.
 ．［IV］ وقوله：


 ．［vV
كما بين القرآن الكريم نوعًا من غلو أهل الكتاب في العبادة، وابتداعهم الرهبانية، في





 ［الحـيد：YV］．
وبالنظرة الإجمالية في هذه الآيات نلحظ

بين الُقرآن الكريم غلو أهل الكتاب في
 ونهج الوسطية والاعتدال في الاعتقاد． فِ دِينِحِّ فتتجاوزوا الحدود التي حدها الله لكمه، فإن الزيادة في الدين كالنقص منه، كلاهما
مخرج له عن وضعه||(1) .
（1）تفسير المنار، رضا

في الكفر والانحراف، تحذير لهذه الأمة من


والتقليد، والسخاء بين البخل والتقتير . (1)

 فيها صالحة، كما قال تعالى:
 مواعظ المسيح عليه السلام في الزهدلد والإعراض عن لذات الدنيا، ثم صار أكثر
 عبادتهم صورية أعقبتهم رياء وعجبًا وغرورا بأنفسهم، وتعظيمًا من العامة لهمَ، ولذلك

قال تعالى : ولما صارت النصرانية ذات تقاليد منظمة
في القرن الرابع وضع رؤساؤهم نظمّا وقوانين للرهبانية ولمعيشتهم في الأديار. وصار لها عندهم فرق كثيرة يشكوا بعض أحرارهم من مغاسدهم فيها (ץ)، وهو يشبه حال بعض المتصوفة من هذه الأمة الذين ولجوا من باب الغلو في العبادة والترهبن فيها إلى البلع والشركيات والؤوساوس والانخيالات، ولإلى حال مشابهة لحال أولئك

النصارى.
وفي بيان القرآن الكريم غلو أهل الكتاب
في دينهم، وما جلب عليهم ذلك من الدخول

الدين الحق الذني شرعه الله لعباده" (1) ثم أمر تعالى نبيه محمدّا صلى الله عليه

 طريةة إبراهيم ومنهجه. والملة هي الدين، والحنيف تعني: المستقيم، أو المائل عن كل دين باطل إلى اللدين الحق، ووصف به إيراهيم عليه السلام ملميله عما كان الين عليه أهل المل زمانه من الضالال والعمى إلى الدين الحت الذي أوحى الله به إليه، وهو دين الإسلام لله تعالى وأمره والانتقياد له، ومي الديعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وهي الملة الحق التي من آمن بها اهتدى








(1) انظر: جامع البيان، الطبري ז/ 1-1 التُفسير




 والتنوير، ابن عأشور (VrV/1، الوسيط،

طنطاوي // Y .

## (1)

ذكر القرآن الككريم بعض دعاوى أهل الكتاب الباطلة، وفندها ورد ود عليها، وذلك الك من أجل عدول أهل الكتاب عن الياب هذا الدعاوى الباطلة، وهدايتهم إلى الحقن، وحماية للمسلمين من الثأثر بها. أولًا: دعوى أن الهلدى في اتباع ملتهـم. من دعاوى أهل الكتاب الباطلة والتي ذكرها القرآن الكريم عنهم وردها عليهم المها دعوامم أن الهندى في اتباع ملتهم.


我






 فذكر تعالى دعوى كلا الفريقين من أهل اللكتاب: اليهود والنصارى في أن الهوداية في اتباع منهجه، فاليهود فالوا: إن الهدى في اتباع اليهودية، والنصارى قالوا: بل هو في اتباع النصرانية، وكلاهما يزعم أن دينه هو

المعجزات والآيات، فهذا هو الدين الحّق الهادي إلى الصراط المستقيب، لا غيره من الأديان والملل، ،


إن اليهود والنصارى ليسوا على ملة إيراهيم عليه السلام؛ لأنهم خالفونوها وضلوا عنها، وأشركوا مع الله مالم يتزل به سلطانّان،
 و(بل) حرف إضراب، أي: لا نتبع ملتكم، بل نتع ملة إبراهيم عليه السلامه أما ألما أنتم
 وهو تعريض بأهل الكتاب الذين يدعون
 روي عن قتادة رحمه الله في قوله تعالى:

 والنصارى، واتخذوا اليهودية والنصرانية، بدعة ليست من الله، وتركوا ملة إيراهيم - يعني: الإسلام - حنيفًا؛ كذلك بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إيراميم|(8) فأمر الله تعالىى نبيه محمدًا صلى الثله عليه وسلم أن يرد على أهل الكتاب دعوامي



$$
\begin{aligned}
& \text { مححاسن التّأويل، القاسمي } \\
& \text { (६) جامع البيان، الطبري }
\end{aligned}
$$

.
أي: قد ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضهلال، حيث خالف طرين من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد، منذ حـداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليكّا، وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فأي سفه أعظم من ترك مسلك إيراهيم اليم عليه السلام وملته واتباع طرق الضـالالة والغي؟ ثم ذكر تعالُى أن ملة إيراهيم هي الإسلامه، وأنه وصى بها بنيه بالالتزام بها، نم وصى يعقوب ووهو إسرائيل عليه السلام بنيه بذلك أيضًا، وهكذا، فالحنيفية هي ملة الأنياء جميعا، كلهم كانوا على التو حيد لله تعالى، والإسلام له والانتقياد لأمره(1)، وهو أحسن

قال تعالى: الِ وَمَنْ
 حَخِيفَا وَا [1YO
وهو الدين الذي لا يقبل الله تعالى من

 الْ ومن ملة إبراهيم: الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله، دون تفريق بين أحد منهمه، وتصديقهم، وما أنزل عليهم، وما أوتوه من

 كذلك، وإنما الهدى في اتباع ملة إبراهيم عليه السلام ودينه، وهو التوحيد، والإسلام
 الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله اله عليه وسلم: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجرديانلانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فئيها من جدعاء، ثم تلى أبو هريرة رضي الله عنه قوله:


 ثانيًا: دعوى نفي دخول غير هيرهم الجنة. ومن دعاوى أهل الكتاب الباطلة:

دعوامه نفي دخول الُجنة على غيرهم.


屈

( أخرجه البخخاري في صحيحه، كتاب الْجنائز، باب إذا أسلم الصّبي فـاتى، هل يصلى

 كتاب القدر، باب معنى كل مولؤدر يولد على النطرة وحكم موت أطفالل الكففار وأطفال


الالنبياء والرسل عليهم السلام قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت منامجهرم، فجميعهم كانوا مسلمين موحدينين، ولا يقبل الله تعالىى من أحد غير هذا اللدين، نهو أولى بالاتباع من غيره. ويعد أن بين الله تعالى الملة الحق الهادية إلى الصراط المستقيم، دعا اليهود والنصارى إلى اتباعها، ويين حكمهم إن لم يتبعوها، فقال:
 أي: أمرهم محصور في العداوة والمشاقة، وكل ما يوسع مسافة الخلاف بينكم ويينهم،
 أي: فسيكفيك الله إيذاءهم وسيئ مكرمم ويؤيد دعوتك وينصرك عليهم نصرا

مؤزرَا
ثم قال تعالى: صبغنا الله، والمراد بها: دينه الذي فطر الناس عليه، لظهور أثره على صاحبه كالصنغ في الثوب|(ب)، أي: صبينا بما ذكر من ملة إبراهيم صبغة الله ونطرته فطرنا
 المهراغي
تفسير آلّجالالين، المحتلي والسيوطي ص Y Y (Y)

بالعبادة دون سواه، وعبر عنه بإسلام الوجه؛ لأن قاصد الشيء يقبل عليه بوجها لا يوليه دبره، كما قال تعالثى عن إبراهيم: تِ
 .
 العمل، وتلك سنة القرآن تقرن الإيمان بعمل الصالحات في آيات كثيرة، نهما مجتمعان
我




 فرد القرآن الكريم على أهل الكتاب دعواهم الباطلة نفي دخول الجنة
 لها واقعا، ولا دليل عليها شرعًا، وأن دخون الجنة والفوز بها يليس مشروطًا فيه أن يكونا صاحبه يهوديًا أو نصرانيّا، وإنما مناط ذلك هو تحقق الإيمان الصحيح، والعمل

الصاكح
ثالثًا: دعوى أنهم أبناء الله وأحباؤه.
. أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا
 الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا الأنفسهم بالجنة وحدمم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كتم صادقين، أي: ايتوا بشيء أنزله الله عليكم
 بد أن يقيم البرهان على صحة دعلي دعواه، وإلا فلو تلبت عليه دعواهاه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا لا فرق بينهما، فالبرهان هو الني يصدق الديان الداوى أو يكذبها، ولما لم يكن بأيديهم برهان، علم

كذبهم بتلك الدعوى (1)

 تذكر في الجواب لإثبات نفي سابت، فهي

 من لم يكن هوداً أو نصارى؛ لأن رحمة الله ليست مقصورة على شعب دون شون شعب، وإنما هي مبذولة لكل من يطلبها ويعمل لها عملها، وهو ما بينه سبحانه وتعاليالى بقولها
 لله، وهو التوجه إليه وحده وتخصيصه
(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي صץ آ.

فقيل: هي البنوة التي زعمها اليهود لُعزير إذ قالوا: عزير ابن الله، والتي زعمها لالهوا النصارى للمسيح عليه اللسلام، إذ قالوا: المسيح ابن الله، ثم زعموا أن عزيزا والمسيح كانا منهم، فصار ذلك كأنهم قالوا :نحن أبناء الله.
ألا ترى أن أقارب الملكلك إذا فاخروا إنسانًا آخر فقد يقولون: نحن ملوك الدنديا، ونتحن سلاطين العالمه، وغرضهم منه كونهم مختصين بذلك الشخصص الذي هو الملك
 إلى أنبيانه وهم بنوه وله بهم عناية، وهو يحبنا.
وقيل: المُراد بالبنوة: بنوة مزية الاتصال بالله أكثر من اتصال غيرهم به، فالبنوة بنوة الاتصال والمحبة، وتخصيصهم بمزيد الششفةة والعناية. ويكون عطف عطف التفسير المشير إلى معنى البنوة، وعليه فهي بنوة مجازية) على أْنه قل في كتب أهل الكتاب المحرفة، كما تقدم نقله عن الثوراة، قال ابن كثير: الفحملوا هذا على غير تأويله، وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهمه، وقالوا:



ادعى أهل الكتاب أنهم أبناءاللهوأحباؤه،

اَبَّهَوْ



وهذه اللدعوى منهم ما هي إلا حلقة من
سلسلة طويلة في مثل هذه الدعاوى المشابهة الباطلة، والتي تتمحور حول كونهم شعب الله المختار، وصفوته من خلقه، وأنه لا يدخل الجنة غيرهم، وأن الهدى محصور في اتباع ملتهم، وغير ذلك مما حكاه القرآن الكريم عنهم؛ وملئت به توراتهم المحرفة من الأماني الكاذبة التي يغرون بها أنفسهمه'
 سغر التثنية من التوراة المحرفة: (أنتم أو لاد للرب إلهكم... لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكا لكي تكون له شعبّا خاصًا فوق جميع الشعوب اللذين على وجه . الأرض)
وهنا في قوله تعالى: . وقد اختلف المفسرون في البنوة المرادة في الآية، والتي حكى الله تعالى عن أهل

الكتاب ادعاؤها:

 قلحص ص rvr.

وهم اللذين آمنوا بالله ورسله، وعملوا الصالحات، ويعذب من يشاء منهم، وهم الذين كفروا بالله ورسله، ثم قال تعالى:重 أي: جميع ذلك من ملكه، وتحت تصرفه،
 إشارة إلى الجزاء الأخروي، وأنه واقع على أهل الكتاب كغيرهم من البشر، يجازى كل بعمله، من أحسن فله الحسنى، ومن أساء

فله السوعى. وقال تعالى:



[الجمعة: :V-Y]
فكذبهم الله تعالى في دعواهم أنهم أولياء له من دون الناس؛ ودلى على بكراهيتهم الموت ولقن القائه.
قال ابن القيم: اوفي ضمن هذه المي المناظرة معجزة باهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أنه في مقام المناظرة مع الخصوم الذين هم أخحرص الناس على عدام
 يتمنوا الموت أبنًا، ولو علموا من نفوسهم أنهم يتمونه لوجدوا طريقًا إلى الرد عليه،
(Y) انظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود

هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام.... ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهـم من البن الـنوة ما ادعوها في عيسى عليه اللسلام، وإنما أرادوا بذلك: معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا
 وقد رد تعالّى عليهم دعواهم بقوله:
 كانت لكم خصوصية عند الله من بين خلقه وفضيلة عليهم، فلماذا يجري عليكم سنته فيهم من عقاب المسيء منكم، وتسليط العقوبة عليه،-ويعفو عن كثير-(Y) وقد ولد عاقب بعضكم-وهم المعتدون في المبت بالمسخخ إلى قردة وخخنازير، كما سلط عليكم بذنوبكم أعداءكم يسومونكم سوع العذابـ، ويستبيحون معابدكم، ويقتلون علماؤكم، وفي الآخرة أيضا يعذبكم الله تعالى على خطاياكم، وهو باعترافكم أنفسكم. كما قال تعالى:吱



 إنما أنتم من جنس خلقه تعالى من غير مزية لكم عليهم، يغفر لُمن يشاء منهم'



بل ذلوا وغلبوا وعلموا صحة قوله، وإنما دعواهم أن إبراهيم عليه السلام وبنيه كانوا




 [البقرة: • 1 []
زعموا لجهلهم بتاريخ شرائعهم أن إيراميم وأبناءه كانوا على اليهودية أو على

 مثل قوله تعالى:
 إن الأمة إذا انغمست في الجهالة وصارت عقائدها غرورًا، ومن دون تدبر الير، اعتقدت ما لا يتظظم مع الدليل، واجتمعت في عقائدها الدتناتضات (r) وهذا القول الككذب من أهل الكتاب لما يعلمون من إمامة إيراهيم عليه السلام في في الدين، وثناء الله عليه في كتهمه، ولذا نسبوا
 وحتى مشركي العرب كانوا ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم، ويدعون اتباعي كما الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلّلة،

VEV/ الظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور (Y)

عند الله تعائلى من الخزي والعذاب الأليم بكفرمم بالأنياء وقتلهم لهم وعداوتهم

لرسول الله صلى الله عليه وسلم|"(1) (1) وقال سبحانه: الْ

 [البقرة: \&9].
أي: التمنوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائم، لا منازع لكم فيه ولا مزاحم، وإن لم تتمنوا الموت فما أنتم بصادقين؛ إذ لا يعقل أن يرغب الإنسان عن السعادة ويختار الشُقاء عليهاه| (\$)، وقد أخبر الله تعالى في آية أخرى عن حرصهم على الحياة حرصًا شديداًا، وأن ذلك لا ينفعهم في رد العذاب عنهمب، في قوله تعالى:




رابعًا: دعوى أن إبراهيم عليه السلام وبنيه كانوا هودا أو نصارى الويا
من دعاوى أهل الكتاب الباطلة والتي ذكرها القرآن الكريم عنهم وردها عليهم،



 .
فذكر تعالى محاجة ومجادالة أهلم الكتاب في إيراهيم عليه السلامه، وزعمهم أنه كان على ملتهم، ثمّ رد عليهم بعدة ردود

* التنديد بأهل الكتاب لمحاجتهم في إبراهيم مع أن التوراة والإنجيل إنما
 ، (أي: كيف تدعون، أيها اليهود، أنه كان يهوديًا، وقد كان زمنه قبل أن يتز ألن الثله
 أيها النصارى، أنه كان نصرانيتا، وإنما حدثت النصرانية بعل زمنه بدهر . ولهذا

 شيء ليس عندهم علمبه.
" نفي كون إيراهيم يهوديًا أو نصرانيًا، والتقرير بأنه كان مسلمًا حنيفًا غير مشرك، وفي ذلك رد على اليهود والنصارى النّين يدعون اتباع ملة إيراهيم عليه السلام وهي التو التوحيد
وهم مقيمون على الشرك.
"
. تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير (ץ/r)

فأمر بها فأخرجت، فأنرج صورة إيراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قاتلهم الله، لقد ملموا: ما استقسما بها تط)، ثم دخل ولي البيت، فكبر في نواحي البيت، وخرج ولم يصل فيه) (1) ومعنى قوله تعالى:

 بذلك، أفأنتم أعلم أم الله؟؟ بل إن الله قد أخبركم أنتم بذلك في أسفاركم فلا تكتموا الحق المدون في أسفاركم هذه، ومن أظلم ممن كتم حقيقة يعلمها من كتابه وسيجازيانيكم الله على ما تلجون فيه من باطل، فليس الله بغافل عما تعملون| (ب)
 تُحَبْجَّ


重



من الحق، وذلك كناية عن عدم صحة ما بين أيديهم من الكتاب الشرعي، فكل فئ فريق من الفريقين رمى الآخر بأن ما عنده من من الكتابت لا حظ فيه من الخخير، كما دل عليه ولونه بعدله:



التعجب من شأنهم آن يقولواذلك. وكل فريق منهم يتلون الكتاب، وكل كتاب يتلونه مشتمل على الحق لو اتبعه أهله حق اتباعه||(Y)
وقال أبو حيان في دلالة قوله تعالى
 في معالتهم تلك؛ إذ الكتاب ناطق بخلاف ما يقولونه، شاهلة توراتهم بيشارة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وصحة نبوتهما. وإنجيلهم شاهد بصحة نبوة الهوة موسى ومحمدل صلى الله عليه وسلم، إذ كتب الله يصدق بعضها بعضّا. وفي مذا تنيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أن من كان عالمًا بالقرآن، يكون واقفا عنده، عاملًا بما بما فيه، قائلًا بما تضمنه، لا أن يخالف قون فوله ما ما هو شاهد على مخالفته منه، فيكون في ذلك كاليهود والنصاري)| (\$) ثم قال تعالى زيادة في توبيخهم على


TVO-TVY/ / التحرير والتنوير، ابن عاشيو (Y) ( () البحر المحيط، أبو حيان 1 / 1070 ()

على ملته، ومنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به؛ لأنهم أيضًاعليها (1)

خامسًا: دعوى نفي الحق عمن سواهم. من دعاوى أهل الكتاب الباطلة والتي ردها القرآن الكريم عليهم: دعوامن نمي الحي





(والمراد من القول: التصريح بالكلام
 وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أعيان دينهم من النصارى، فلما بلغ مقدمهم اليهود، أتوهم وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فناظروهم في في اللدين وجادلوهم حتى تسابوا، فكفر اليهود بعيسى وبالإنجيل وقالوا للنصارى: ما أنتم على شيء، فكفر وفد نجران بان بموسى وبالّوراةة، وقالوا لليهود: لستم على شيء
 والشيء الموجود هنا مبالغة، أي: ليسواعلى أمر يعتد به... فالمراد هنا: ليست على شيء
(1) انظر : التُفسير الدحديث، دروزة $170 / V$ (1)

## بها

بين القرآن الكريم عدة قواعد وضوابط في التعامل مع أهل الكتابب، ذلك لأنه كتاب تشريع شامل لكل مناحي الحياة، بين فيه كيفية تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، وتعامل المسلمين مع غيرهم سواء كانوا من

أهل كتاب أو من غيرهم من الكافرين وتبرز في هذه الضوابط والألأحكام جميعًا ربانية القرآن اللكريم، وعدالة تشريعاته وعظمتها، أَوّْمَ وقد فرق القرآن الكريم في التعامل بين أهل الكتاب وغيرهم من الأمم الكافرة، وأعطى كل واحد منهم منزلته التي يستحقهها، الانما نهم وإن كانوا جميعا كفارًا ضلآلًا، إلا أنه تبقى لأهل الكتاب رتبة على غلى غيرهم من
 تعاللى، وبعض كتبه - على ما دخلها تحريف - ورسله، وإن كان إيمانهم إيمانًا فاسدًا ناقصًا لا ينفعهم في الآخرة شينّا، لكنهم يفترقون به عن المشركين وعبدة الأوثان وأهل الإلحاد، ولذا كان من من العدن أن يفرق بينهم في بعض الأحكا والمام في الدنيا، كإباحة نكاح نساتهم، وأكل ذبائحهمه، وغير

ذلك. (£ (
(ع) انظر : تفسير الشعراوي
 تلك شابهت حالل أولئك الجهلة من مشركي العربب، والذين لم ينزل عليهم كتاب يعلمهم ويهديهم، قال أبو حيان: מالذين لا يعلمون: هم مشركو العرب في قول الجمهور|"(1) "، قالوا: لكل أهل دين ليسوا على شيء، وهو توبيخ عظيم من الله تعالي لأهل الـلى الكتاب، حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك

من لا يعلم. ثم قال تعالى:
 من الله تعالى على ذلك الخالاف بين أهل الكتاب، يقرر أن الله سبحانهه وتعالى سوف يحكم يوم القيامة فيما يختلف فيه الفريقان فيؤيد الحق وأصحابه ويخذل الباطل وأصحابه. ${ }^{(\uparrow)}$

 [آل عمران: \&7]. وفند عقائدهم وردها، وبين أنها تخالفُ أصول ديانتهم الصحيحة التي جاء بها موسى وعيسى - عليهما اللسلام -، وغير ذلك من الأساليب المنهجية الـحكيمة التي سلكها في دعوتهم. كما نهى القرآن الكريم نهياّ صريحًا عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالطريقة التي هي أحسن، أي: البحسن خلق ولطف ولط ولين كالام، ودعوة إلى الحق وتحسينه||(ب) "، وبالحكمة، لكون ذلك أنفع وأنجع في دعوتهمه وأقرب




 ومن بلاغة الآية: أن الله تعالى بدأها

 بالتي هي أحسن، وهذا أوكد في النهي، وأبلغ في الأمر بمراعاة الأدب في النقاش والثحوار والمناظرة، أي: فلا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن.

وسنبين الضوابط الشرعية التي قررها القرآن الكريم في التعامل مع أهل الكتاب فيما يأتي: أولاً: دعوتُهم للإسلام ومحادادلتهمم بالتي هي أحسن.
إن الإسلام هو دين الله تعالٌى الذي شرعه لعباده وارتضاه لـهمَ، ولا يقبل من الـا أحد منهم دينًا غيره، ولا ينجو أحد منهم إلا







أي: إن أحل دين أهل الكتابب الذي جاءت به رسلهم هو الإسلام، وإنما بدلوه عن حقيقته بغيًا منهم بينهم (1)، فضلوا وانحرفواعن دين الله تعالئى. ولقد دعا القرآن الكريم أهل الكتابي في في آيات كثيرة وبأساليب شتى، من ذلك الدي الدعوة الصريحة لهم كما في قوله تعالى:


(1 (1 انظر: تفسير المراغي r/ •.

الطلاع بتاريخ الأمم والشُوب، غياب هذا المبدأ العظيم عن واقع كثير منها، فمحاكم التفتيش، وممارسة أبشع أساليب الثقسوة والوحشية على المخالفين في العقيدة، - بل في الرأي - شاهدة على ذلك، أما المسلمون فعاث بينهم الئهود والنصارى وغيرمم من الملل لمئات السنين في أمن وراحية وطمأنينة على النفس والمال والأهل، إلى أن دخل كثير منهم الإسالام عن كامل اقتناع وإرادة لما رأوه من عدالة الإسلام وأخلاق

المسلمين.
ولعل الوصول إلى هذه التتيجة هي الحكمة من الإبقاء على هؤلاء المحخالفين في العقيدة في ديار الإسلام، وهو أن يروا الإسلام بأعينهم عن قرب، ويعلموا
 ويروا المسلمين وهم يلتزمون بلدينهم في أداء صلواتهم في الجمع والجماعات، ويجتنبون المحرمات، بخلاف ملا ما عليه غيرهم من أمل الأديان الأخرى من البعد عن دينهم والتفريط فيه.
ثالثًا: الإنصاف للأمناء منهم.
 إنَ



ثانيًا: عدم إكر اههم على ترك دك دينهم.

 فالإسلام لا يجبر أهل الكتاب على ترك دينهم وعقيدتهم، أو على اعتناة الإسلام بالتهديد والتخريف، بل يترك كـ لهم الخيار مفتوحا في اختيار الإسلام أو البقاء على دينهم، فإن اختاروا البقاء على دينهم، أقرمم الإسلام عليه في مقابل أن يخضعوا لـي الحكمه العام، والذي يكفل الحقوق لهم ولغيرهم.

 يتجلى تكريم الله للإنسان، واحترام إرادته، وفكره، ومشاعره، وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضهلال في الاعتقاد، وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه... ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه، وتشوقه إلى الهدى، وتهديه الهي إلى الطريت، وتيين حقيقة الإيمان التي أعلن


فالإيمان هو الرشد اللذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه. والكفر هو الني النذي ينغي للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم بها(1)
ولا يخفى على كل من له معرفة أو

 بالاقتداء بهم؛ قالل تعالى:



 وقد نهى الله تعالى عن موالاة اليهود والنصارى نهياّ صريحا في كتابـا العزيز، فقال: : فا


[المائة: 10]
وذلك لأن اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر هم أعداء لله تعالى، غضب الله تعالى عليهم، ولعنهم، وأنزل في كتابه آيات في الوعيد لهم، فكيف يحب- المسلم ويود أمثال هؤلاء، وهو - أي: المسلم يحب الله ورسوله، وهؤلاء حادوا الله ورسولها وكفروا به، وخالفوا أمره، ولذلك ينبغي أن

قال ابن جرير الطبري: إإن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا الئيهود والنصارى أنصارًا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرهم، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرًا وحليفًا ووليّا من دون الله
( ) إنظر: الإرشاد إلى صصيح الاعتقاد والرد على


ففرق تعالى بين أهل الأمانة من أهل الكتاب وأهل الخخيانة منهم "(1)، فقال في أهل

 كثير|(\$)، وهو يدل على مبالغتهم في أداء الأمانة، كما لم يذكر تعالى القيام عليهم كما ذكره في الصنف الثاني:
 عظيمة دون إلحاح عليه. قال الفخر كرازي: الألمراد من ذكر التنطار والدينار هاهنا: العدد الكثير والعدد القليل، يعني: أن فيهم من هو في غاية الألمانة حتى الانى لو اؤتمن على الأموال الكثيرة أدى الأمانة فيها، ومنهم من هو في غاية الخيانة حتى لو اؤتمن على الشيء القليل، فإنه يجوز فيه
الخيانة|(+).

رابعًا: النهي عن موالاتهم.
من أصول العقيدة الإسلامية التي قررها
القرآن الكريم: الولاء والبراء، الولاء لأهلمل التوحيد والإسلام بالحب لهم والإخلاص والنصرة، والبراء من أهل الشرك والكا والكفر، بالبغض لهم والمعاداة، وذلك من ملة
(1) انظر: جامع البيان، الطبري ج/919.



إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق، وبين الولاء الذلي لا لا
 ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب، بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة، وأن هذا شأن ثابت لهمب، وأنهم ينقمون من المسلم إساملامه، وأنهم لن الم يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتع دينهم. وأنهم مصرون على الحـر الحبر للإسلام وللجماعة المسلمة. وأنهم تد بدت اليغضاء من أفواههم وما تخفي صدوريهم أكبر، إلى آخر هذه التقريرات الـحاسمة. إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب، ولكنه منهي عن الولاء لمهم بمعنى التناصر والتحالف معهم. وإن طريفه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلت التقي مع طريق أهل الكتاب، ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يلميلز ألن أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه، ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيدله (8).
خامسًا: إباحة الأكل من ذبائحمهم، ونكاح نسائهم.
قال تعالى:


ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئانه) (1) وقال ابن حزم: الصح أن قرل الله تعالى:
 ظاهر: بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حت

لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، الا والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تربي المسلمين على معرفة كيد أهل الكتاب للإسلام والمسلمين، وتقطع ما في نفئن ألموس بعضهم من ود وولاء لهؤلاء الأعداء، من أجل أن يكون الولاء اللهو ولرسوله وللمؤمنين

فقط.
وهذا النهي عن موالاة أهل الكتاب في
القرآن الكريم لا يتناقض أبدًا مع ما ورد فيه أيضًا من السماحة في معاملتهم والبر بهمّ. إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء، واتخاذهم أولياء شيء آخر، ولكنهما الئما يختلطان على بعض المسلمين، النذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا اللدين ووظيفته، بوصفه حركة منهجية الئية واقعية، تتجه إلى إنشاء واقع جليد الأرض،... وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة، فيخلطون بين دعوة الإسلام
(1) جامع اليسان، الطبري ( (Y) (Y) الظر: الولاء والبراء في الإسلام من مغاهيم عقيية السلف، القتحطني ص ب.r r.

 بالزنى بهن (4).
(إوإنما أباح الإسلام الزواج منهن أي: من الكتابيات - ليزيل الحواج الجز بين أهل الكتاب ويين الإسلام. فإن في الزوانيان المعاشرة والمخالطة وتقارب الأسر بعضها بيعض، فتتاح الفرص لدراسراسة الإسلام، ومعرفة حقائقه ومبادثه ومثله. فهو أسلوب من أساليب التقريب العملي بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب، ودعاية للهدى ودين الحق||(8)
سادشًا: إخضاعهم لحكم الإسلام. أي: حكم الإسلام العام واللذي يكفل لأهل الكتاب حقوقهم، مع تركهم وما يدينون به، فإذا خضع أهل الكا واستسلموا لححكم الدولة الإسلامية ودانوا لها بالولاء، ودنعوا الها الجزية، فإنهم يعطون منها عهتا، هو عهد الذمة. والمراد بعهد الذمة: أأن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب - أو غيرهم - من الكنار على كفرهم بشرطين: الشرط الأول: أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة.
(†) الظز: تنسير الـجالكين، المحلي والسيوطي ص بش اYا، صفوة التفاسير، الصابوني .r.r/





 .
 يعني: ذبائحهم، أباح الله لأهل الإسلام الأكل منها، لأنهم - أي: أهل الكتاب يذكرون اسم الله عليها، وهم متعبدون بذلك، ودل مفهوم المخالفة في الآية على أنه لا يحل طعام غيرهم من أهل الأديان، لأنهم لا يذكرون اسم الله تعالى على ذبائحهم؛ بل ولا يتوقنون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة، بل يأكلون الميتة،
 ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب الم المكانأة

والمقابلة والمجازاة(1) وقوله تعالى:
 أحل لكم الزواج من الحرائر والعفائف من أهل الكتاب، إذأأديتم لهن مهورهن قاصدين

 (1) انظر: تنسير القرآن المظيم، ابن كثير ז/ • \&.
 من علماء الأزهر ص1\&0 1 .

إيماني؛ الولاية فيه للإسلام، ويتكفل المسلمون بحمايتهم وضمان سلامتهم أنفسهم وأهلهم وفي أموالهمم وفي كل شيء" فإذا كان المسلم يدفع لبيت المال زكاة تقوم بمصالح الفقراء والمسلمين، فأهل الكتاب الموجودوون في المجتمع الإسلامي يتنفعون أيضًا بالخدمات التي يؤديها الإسلام لهم، ولذلك يجب عليهم أن يؤدوا شينًا من مالهم نظير تلك الخذمات (ب)
سابعًا: السماحة في التعامل معهم والبر .بهم والإقساط إليهم. قال تعالى:



أي: أنه جائز لكم أيها المؤمنون، وليس فيه حرج عليكم، ولا يدخل الي ذلك في المولاة التّي نهيتم عنها: أن تبروا من لم يقاتلكم، وتصلوهم، وتكافؤوهم بالمعروف، وتفسطوا إليهم، أي: تعدلوا إليهم وتنصفوهم (8)، قال ابن عالشع ألشور: |والبر: حسن المعاملة والإكرام|"(0)، والبر أيضًا: اسم جامع لكل خير؛ وقد ورد في


والشرط الثاني: أن يبذلوا الجزية... وإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهمه، والحفاظ على أموالهمم، وصيانة أعراضهمه، وكفالة حرياتهم، والكف عن أذاهمr|"(1).




 فقي هذه الآية يأمر الله تعالى المؤمنين بقتال أمل الكتاب المنحرفين عن دين دينه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرورنين، فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا الأساس، وهو إعطاء الجزية، وفي
 ويقوم السلام بينهم وبين المسلمينين، إن طبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله والمناهمج الجاهلية الأخرى هي عدم إمكان المان التعايش إلا في ظل أوضاع خاصة وشروط خحاصة (Y)، وذلك ليظل الإسلام في جهة علو عن غيره من الأديان والمذاهب الباطلة. . والجزية تعود بالخير على أهل الكتاب؛ لأن فيها عصمة لدمائهم، وإيقاء لهم على دينهم. وأيضًا، فإنهم سيعيشون في مجتمع
(1) فقه السنة، سيد سابق KTY (Y (Y) (Y) انظر: في ظلال الثقر آن، سيد قطب

قوله تعالى: المسلمين، كما يقصد به النهي عن الـنهي الرضي بما هم فيه من كفر، إذ إن مناصرة الكافرين الـا على المسلمين فيها ضرر بالغ بالكيان الإسلامي، وإضعاف لقوة الُجماعة المؤمنة، كما أن الرضى بالككفر كفر يحظره الإسلام ويمنعه. أما الموالاة بمعنى المسالمة المة، والمعاشرة الجميلة، والمعاملة بالحسنى، وتبادل المصالح، والثتعاون على البر والتقوى، فهذا مما دعا إليه الإسالاميا(ث)

## مو ضبو عات ذات صالة:

بنو إسرائيل، عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، النصارى، اليهود

وقد اختلف المفسرون في المـعني به في الآية، والصحيح كما رجحه ابن جرير الطبري وغيره: أن الآية عامة في جميع أصناف الملل والأديان، لأن الله عز وجل عم بقوله :
 يخصص به بعضًا دون بعض، فالآية عامة في اليهود والنصارى وغيرهمه، وذلك أيضًا بالشروط التي ذكرتها الآية. وهي: أنهم لم يقاتلونا من أجل دينا، ولم يخرجيان ديارنا بمضايقتنا وإلجائنا إلى الهجرة، وأل لا يعاونوا عدوًا بأي معونة ولو الو بالمشورة والرأي فضهَا عن الكراع والسلاح
 وهو ترغيب للمؤمنين في العدل والإنصـاف حتى مع الكفار (Y)، وهو من عظمة الإلئ الإسلام في التنفريق بين المعتدي وغيره في التعامل. وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية يدخل في نطاق النهي عن موالاة الكافرين؛ إذ إن النٔهي عن موالاة الكافرين يقصد

$$
\begin{aligned}
& \text { التفاسير نكالام العُلي ألككير، الـجزائري } \\
& \text {.ryv/0 }
\end{aligned}
$$


[^0]:    

