

عناصر الموضوع

| $\wedge$ |  |
| :---: | :---: |
| 9 | الزاء |
| 1. |  |
| Ir | الرجاء ¢ ¢ |
| Y̌ | الرج |
| PV |  |
| H | وسآأل توبيق المرجو |
| ro | آثار الرجاء |

## مثرئرم الرجاء

أولاًا: المعنى اللنوي:

وهو نتيض الئس، يقال: رجايرجيو و(ا)
 با 1 أي: تخافون نظمة الله (r)
ثانيًا: المعنى الاصطالاحي:
قال الراغب: الرجاء: ظنّ يقتضي حصول ما ما فيه مسرّة (5) ".
وعرفه الككفوي بأنه: الطمع فيما يمكن حصولهو، ويرادفه الأمل (0)
 وبناءً عليه فمعنى الرجاء اصطلاحَا لا يختلف عن معناه لغة.
(1) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (1)



(0) (الكليات ص 1)


## 

وردت مادة (رجا) في القر آذ الككريم(YA) مرة، يخص موضوع البحث منها(Y (Y) مرة(1). والصيغ التي وردت مي:


㢄
[苃:
[TY: مهـ


Y


الفعل المضارع فعل الأمر
اسم مفوول

وجاء الرجاء في القرآن على وجهين (Y):




 يخافون لُقائنا يوم الثقيامة، فهم لذلك مكذبون بالثو الي واب والعقاب (8).

 ويمعنى الخوف، وقرينة السياق تدل على المعنى المطلوب.



 ( ) جا (

$$
\text { (0) انظر: الأضضداد، ابن الأنباري صه } 9
$$

## 

الأمل لغة:
تدل مادة (أمل) على معنين رئيسين، أحدهما: التبتب والانتظار (1) ومنه: الأمل، بمعنى:
 أي: التُتبت في النظر (ث)

الأمل اصططاحَا:
عرفه المناوي بقوله: الأمل: توقع حصول الشيء، وأكثر ما يستعمل فيما يبعد حصولها،


فإن الطمع ليس إلا في القريب(8) . الصلة بين الر جاء والأمل:
الرجاء والأمل لفظاذ متقاريان في المعنى، حيث يعرف أمل اللغة الرجاء باء بالأمل، والأملم



. ${ }^{(0)}$ [1r: Y

التمني لغة:
تدل مادة (مني) على تقدير شيء، ونفاذ الثضضاء به، منه قولهم: منى لث الماني، أي: قدر
المقدر، وتمني الإنسان: أمل يقدره( (7) .
والتمني نوع من الطلب إلا أن الطلب يكون بالثلسان، والتّني شيء يهجس في القلب

$$
\begin{aligned}
& \text {.YVV - YVY/0 انظر : مقاييس اللغةه، ابن فارس (Y) }
\end{aligned}
$$

- يقدره المتمني (1)

التمني اصطلاحًا:
التمني: طلب حصول الشيء، سواء كان ممكنًا أو ممتنغا (Y) الصلة بين الرجاء والتمني:
الرجاء يكون مع بذل الجهل واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظظفر وائفوز، والتمني حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموحلة إليه (ب)
r
الخخوف لغة:
الخاء والواو والفاء أحلُ واحدٌ يدلّ على النّعر والفّع (ع) . الخخوف اصططلاحًا:
(اخحلاف الأمن، والأمن سكون النفس، والـخوفـ من انزعاجها وقلقها|"(0)

الصلة بين الرجاء والخوف:

الخوف هو توقع حلول مكروه، أو فوت محبوب، والرجاء عكسه، توقع حصول محبوب، وهما قرناء لا ينفع أحدهما إلا بوجود الآلآخر، وهما من ألا أركان العبادة التا التي لا تتم إلا باجتماعهما مع الحب



$$
\begin{aligned}
& \text {.الكليات ص (V) }
\end{aligned}
$$

الثاني: أن لقاء الله: ثوابه، فالمؤمن يرجو ثواب الله بعمله، ويخشتى عقاب الله بعمله، نهو يصلي ويقرأ القرآن ويصوم، ويعمل الأعمال الصالحة من أجل حصول الثولوابي، والابتعاد عن العقاب.
الثالث: أن ثلقاء الله هو يوم القيامة. وقد جمع هذه الأقوال كلها وغيرها

 عقابّا، أو ملاقاة حكمه يوم التيامة. وقيل: يرجو لقاء الله عز وجل في الجنة. وقيل: يرجو ثوابه. وقيل: يخاف عقابه. وقيل: لقاؤه تعالى عبارة عن الوصول إلى العاقبة من تلقي ملك الموت والبعث
والحساب والجزاء.

على تمثيل تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل، وقد علم مولان بجميع ما كان يأتي ويذر، فإما أن يلقاه بيشر وكرامة لما رضي من أنعاله، أو بضده لما
 أي: فإن الوقت الذي عينه تعالى لذلك ها عاطف يثنيه؛ لأن أجزاء الزم مان على التُقضي والتصرم دائمّا، فلا بد من إتيان ذلك الجزاء التاء أيضًا ألبتة، وإتيان وتته موجب لإتيان اليان اللقاء حتما، والجواب محذوف، أي: فليختر

## الرجاء هُ حق المؤهونين

الرجاء في الله تعالىى، وفيما عنده من العبادات القلبية العظيمة. وقد ذكر القرآن الكريم أن المؤمنين هم
أهل الرجاء، وأهل حسن الظن بالله، الذين جمعوا بين حسن العمل، وحسن الرجاء الراء، إذ الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله، ورجا ثوابه، أو تاب من مع معصيته، ورجا قبول توبته، فأما الرجاء بالا عمل فهو غرور وتمنِ مذموم. ومن صور الرجاء التي أثنى الله بهاعلى أولًا : رجاء لثقاء الله:
قال الله تعالى :

 لِ . فالمؤمن يرجو لقاء الله. واختلف المفسرون في المراد بلقاء الله، على أقوال:
الأول: أن المراد بلقاء الله: رؤيته سبحانه وتعالى، فالمؤمن يرجو رؤية الله؛ ولهذا يعمل الأعمال الصالحة من أجل أن ينعم
 سبّا في رؤية الله جل وعلا.

من الأعمال ما يؤدي إلى حسن الثواب؛ وكل آت إنما هو قريب، فتزود للقائه، وسر


 سميع للأصوات، عليم بالنيات، فمن كان
 لم تنفعه دعواه، وهو العليم بمن يصلح لحمبه ومن لا يصلح|"(0) . ولما كان المؤمنون هم الذين يرج
 الله عن المشركين أنهم على الضدي من ذلك
 اللقاء، ولا يحسبون حسابه، ولا يقيمون حياتهم وتصرفاتهم على أساسه، ومن ونم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجلالها فتنطلق ألستنهم بكلمات وتصورات لا تصدر عن قلب يرجو لقاء اللله. قال الله تعالى:

 [الفرقان: آY ] ، فقد كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشُرا، وكانوا يطلبون، لكي يؤنموا بالعقيدة التي يدعوهم إليها أن تنزل عليهم الملائكة تشهد بهاء أو أن يروا الله سبحانيانه وتعالى فيصدقوا، وهو تطاول على مقام الله سبحانه، تطاول الجاهلل المستهتر الذني لا
(0) تيسير الكريـم الرحمن، ص IYY.
 "
 رجاءه، أو ما يوجبب القربة والزالزلىى"(1) . والمقصود: أن المؤمنين يرجون القان لقاء الله، فيعملون لهذا اللقاء، ويستعدون لها لها بعكس المنكر للقاء الله، الثغافل عنه. وقد اختلف في تفسير الرجاء على قولين: فقيل: الرجاء: بمعنى الطمع والأمل، قاله سعيد ابن جبير الي قال الزجاج: معنى من كان يرجو لثاء الله: من كان يرجو ثواب لثابئ اللها الها أي: ثواب المصير إليه، فالرجاء على هذا: معناه:
وقيل: الرجاء: بمعنى الخوف.

قال الثرطبي: الوأجمع أهل التفسير على
أن المعنى: من كان يخاف ألموت (8) . وقال السعدي: (ايعني: يا أيها المحبب لربه، المشتاق لقربه ولقأثه، المسارع في مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيب، فإنه آت،


 ( ( ) التجامع لأحكام الثقرأٌن،

لأعمال في بحر الإرادات)|"(\$). ولا يقال: إن الرجاء اعتراض من الأليا العبد
على ما سبق به حكم الله، فليس الأمر كذلك، بل إنما هو تعلق بما سبق به الحكمب، فإن العبد إنما يرجو نضلًا وإحسانًا ورحمةً سبق بها القضاء والقدر، وجعل الرجاءجاء أسباب حصولها، فليس الرجاء اعتراضًا على القدر، بل هو طلب لما سبق به قدر اللكه وقد ذم الله الكافرين النذين لا يرجون لقاءه، ورضوا بالحياة الزائلة، واطمأنوا إليها، فقد حكم لهم بأن مأواهم النار، قالد الله تعالى:

 , (يونسَ .[^-v
وتال الله تعالى:
 [انكهن: . 111]، وهذه الآية توضح لنا أن العبد إذا كان يرجو لقاء الله صادقا مخلصّا في ذلك، فإن عاقبة ذلك ونتيجته يؤديان بها
إلى إصلاح عمله.

نهذه الآية فيها إشارة قاطعة إلى أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. ورجاء العبد لقاء ربه الذي خلقه هو

يحس جلال الله في نفسه، ولا يقدر الله حق قدره(1) وقال ابن عاشور: ورجاء لقاء الله: ظن
 الحشر للجزاءء لأن الناس يتلقون خطاب الله المتعلق بهم، لهم أو عليهم، مباشرة بدون واسطة...، وعبر بفعل الرجاء عن ترقب البعث؛ لأن الككلام مسوق للمؤمنين وهم ممن يرجو لقاء الله؛ لأنهم يترقبون


 (0) (العنكبوت: 0] فيها حث الإنسان على أن يكون راجيّا في ثواب المصير إلى الله تعالى، فالرجاء سبب من الأسباب التي ينال بها العبد ما عند الله، من مغفرة ذنوبيه، وهدايته، وتوفيقه، وإعانته على طلي طاعتهـ، ودخوله الجنة، ونجاته من النار ، فالرجاء همو تطب الرحى الذي يلور عليه صلاح العبادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع، وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللهك كثيرا، بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الما
(1) في ظالل القرآن، سيد ططب 1 (1)

 وارجوا بعبادتكم بياي جزاء اليوم الآخر، وذلك يوم القياهة (\$).
 " فنون الالهوال، وانعلوا اليوم من الأعمال مـا تأمنون غائلثكها (1)
والمراد باليوم الآخر: يوم القياهة؛ لانه آخر الأيام، وقيل: وارجوا يوم الموت؛ لأنه - آ آخ عمر هـر وإنما عبّر شعيب عليه السلام بلفظ الرجاءء لانْ عبادة الله يرجى منها الخير في اللارين كما سبق. والرجاء: الترقب واعتقاد الوقوع في المستقبل، وأره ليامم بترقب اليوم الآلخر
يدل على أنم كانوا لا يؤمنون بالبعث (0). ورجاء اليوم الآخر كنيل بتحويلهم عما كانوا يرجونه في هنه الحياة الدنيا من الكسب المادي الحرام، بالتطفيف في الكيل والميزان، وغصب المارين بطريثهم للتجارة، وبخس الناس أثباياءمب، والإفساد في الأرض، والاستطالة على الخلّق (1).
 ( إ




من أفضل ما يرجوه العبد المؤمن ويأمل، قال العلامة ابن الثقيم: "رجاء أراباب القلوب، وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق، المبنض المنغص للميش، المزهد في الخلت، هذا الرجاء أفضل أنواع،
四


 الرجاء هو محض الإيمان وزيدته، واليّه شخصت أبصار المشتاتِن؛ ولندك سلام الله تعالى بإتيان أبل لثائه، وضرب لهم أبلَّا يسكن نوس سهم ويطمثهاه||(1)
ثانيًا: رجاء اليوم الآخر :

ومما ينغي أن يرجوه المؤمن اليوم الآنر.

 10 وتال الله تعالى:
 . $[$ [ : وقال:
[ [7:
(1 المهصلر السابت Y/ \&\&.

أولها: أنهم آمنوا، والإيمان تصديق للحقى، وإذعان لحكمه، وتنفيذ لأوامره، وإخلاص في القلب، ونور في اللصبيرة، وذلك وحده كاف للجزاء، إن قام المؤمن به، وحقق نوازمه وخواصه، وصار شعاره ومظهره، وسريرته وحقيقته. وثانيها: الهجرة، فقال隹 للإشارة إلىى أن الهجرة وححدها عمل زائد على الإيمان يستحق وحده الثواب؛ لأنه ترك للمالل والأهل، وطلب للعزة، وإعزاز اللدين، بلد البقاء في اللذلة والرضا بحا بلا المستضعفين، وقد أمر الله باللهجرة عند الاستضعافـ، ونهى عن البقاء تّحت نير غير

المسلمين. ولنذا قال الله تعالىى:
軘
 "




 : أْ .[1..-9V

ثالثًا:رجاء رحمة الله:
ومن أعظم ما يرجوه المؤمن رحمة الله. قال


[البقرة: 1A]
فهذه الآية بينت أن من صفات المؤ منين أنهم يرجون رحمة الله؛ بمعنى: أنهم يطمعون في رحمة الله، ويرجون أن يدخلهم

الُجنة برحمته إياهمم، وفضله عليهم. عن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال: أأثنى الله على أصحاب نبيه محمدل صلى الله عليه وسلم أحسسن الثناء، فقال: الْ
 تَّيـرٌ جعلهم اللّه أهل رجاء كما تسمعون، وأنه

من رجا طلب،، ومن خاف هرب|"(1) والناظر لأول وهلة في هذه الآية يظن أن فيها رجاءً وترغيبًا، لكن المتدبر والمتأمل يجد الثعكس، وهو أن فيها تخويفًا وترهيبًا حيث جعل الله تعالىى رحمته لُمن تحققت فيه هذه الأوصاف (الإيمان، والهججرة، والجهاد) وهي ثقيلة على النفس. وهذه الأوصاف الثلالثة لأولئك المقربين

الصديقين: (1) تفسير ابن أبي حاتمبN/K


أما الرحمة التي هي وصفه، فهي شيء آخر، فالآية محتملة للمعنيين، وكلاهمما متلازمان؛ لأن الله إذا رحم عبدًا أدخله الجنة التي هي رحمته (غان
 التّ الأول: آن المراد منه الرجاء، وهو عبارة عن ظن المنافع الثتي يتوقعها، وأراد تعالى في هذا الموضع أنهم يطمعون في ثواب الله؛ وذلك لأن عبد الله بن جحش -الذي نزلت فيه هذه الآية-(0) ما كان قاطعًا بالفوز وألثواب في عمله، بل كان يتوقعه ويرجوه. فإن قيل: لـم جعل الوعد مطلقَا بالرجاءّ

ولم يقع به كما في سائر الآيات؟
قال الراغب: قلنا: الجواب من وجوه: أحدها: أن مذهبنا أن الثواب على الإيمان، والعمل غير واجب عقلًا، بل بحكم الوعد، فلذلك علقه بالرجاء. وثانيها: هب أنه واجب عقلًا بحكم الوعد، ولكنه تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك، وهذا الشُرط مشكوك فيه لا متيقن، فلا جرم كان الحامل هو الرجاء لا لا القطع. وثالثها: أن المذكور ها ها هنا هو الإيمان
والهجرة والُجهاد في سبيل الله، ولا بد
(纺) تفسير الثقرآن الكُريم، ابن عثيمين، الفاتحة

$$
\text { والبقرة } \Gamma \text { / I. }
$$

،(AV/ / انظر: تغسير مقاتل بن سليمان (0)
تفسير ابن أبي حاتم

وثالثها: الجهاد في سبيل الله تعاللى، وهو باب الجنة، وهو رهبانية هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لُمن طلب منه الوصية: (وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية (الإسلام)
ولقد بين سبحانه جزاءهمم، فقال:
 المتصفين بهذه الصفات ليس من شأنهم أن يخافوا العذاب لخطأ غير مقصود في الجهاد، بل إنهم يرجون الر الرحمة والثواب والمراد برحمة الله ها هنا: يحتمل أن تكون الرحمة ألتي هي صفته، أي: أن يرحمهم. ويحتمل أن يكون المراد ما كان من آثار

رحمته.
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالىى قال كلجنة: (أنت رحمتي أرحم بك من الـي أشاء) (ث)، فجعل المخخلوق رحمةً له؛ لأنه من آثار رحمة اللله؛ ولهذا قال: (أرحم بك). (1) أخرجه أحمد في مسنده، rav/ / .livve
 (Y) إنظر: زهرة التغاسير، أبو زهرة



 باب النار يدخلها التجبارون، والـجنة يلخخلها


للإِنسان مع ذلك من سائر الأعمال، وهو أو رجاءً لتفصيل غير مستحق، وما ذكره
 اللذي وصف به المؤمنين في غير موضع،

 وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع الهجرة إن قيل: لم ذكر المؤمنين برجاء الرسحمة والجهاد مستقصرين أنفسهم في حت الله وهي لكهم لا محالة؟
 فواجب آن يكون بين نظرين: نظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، ونظر إلى ما عسى أن
 ونظير الآية السابقة: قوله تعالى:



 صفة، أي: يدعونهم آلهة، أو يعبدونهم' ولم يقضوا ما يلزمهـم في نصرة الـم دينه، فيقدمون على الله مع الخوف والرجاء، كما قال:
 القول الثاني: أن المراد من الرجاء: القطع واليقين في ألمل الثواب، والظن إنما دخل في كميته وفي وقته، وفيه وجوه قررناها في







له أن يرجو رحمته، فإن قيل: الإنسان راج
لرحمة الله وإن لم يبلغ هذه المنازل1 قيل: إن الذلي نسميه رجاءً لن لم يبلغ مثل هذه المنازل فهو تمن على اللنه، المعني بقوله عليه السلام: (والعاجز من أتبع نفسه

وضعفه الألبناني في ضعيف الـجامع ص روY،

. تفسير الراغب الأصفهاني 1 (Y)
 أن يرجو أن يوفقه الله لهاه كما وفقه لها لها الثللاثة، فلا جرم علقه على الرجاء. ورابعها: ليس الممراد من الآية أن الله شكك العبد في هذه المغفرة، بل المراد فيقدون علي الد 1


آنموا -مجرد إيمان- ولم يهاجروا ولم
يجاهدوا- يريهم شناعة موقفهم، ومغبّة تتصيرهم بتخلفهم عن ركب المهاجرين والمجاهدلين، ويرفع لأعينهم بعد ما بينهم وبين مواقع رحمة الله ورضوانه؛ إذ يرون المهاجرين المجاهدلين، ولمّا يلمسوا بأيديهم مواقع الرحمة والرضوان، وأنهم ما زالوا على رجاء! فكيف بالذين آمنوا ولم يهاجروا ولم يجاهدواوا؟ إن المدى المى بعيد بينهم وبين أن يصلوا المي جالي جانب الأمن والسّالامة، وإن عليهم أن يحثّوا المطي إلى ميدان الهجرة والجهاد، ليلحقوا بركب المهاجرين المجاهدلين، وليكونوا بمعرض
 ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه الله أبدا، ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا الوالوعدا الورا الحق، فجاهدوا وصبروا، حتى حقق الله لهم وعده بالنصر، أو الشهادة، وكلامما خيراير، وكلاهمما رحمة، وفازوا بمغفرة الله ورحمتها (4) رابعًا:رجاءثواب الله: ومن أنواع الرجاء المذكورة في القرآن رجاء ثواب اللّله تعائى.
侕
 (T) في ظلال الثرأنّ، سيد قطب / MYA.

الله فكيف يزعمون أنهم آلهة (1).
 بأفعالهم تلك|(1)
والمقصود: أن من صفات هؤلاء اللمؤمنين أنهم يرجون إيمانهم وهجرتهم وجهادهمم. فأثبت لهم الرجاء إشعازًا بأن العمل غير موجب، ولا قاطع في الدلالة، سيما والعبرة بالخواتيم
قال القاسمي: اوإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجو لإيذان بأنهم عالمون بأنّ العمل غير موجب للآلجر، وإنما هو على طريق التفضّل منه سبحانه، لا لأنّ في فوزهم اشتباهًا)| (8)
فوضع الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله موضع الرجاء منـ من رحمة الله، ولم يعطهم الثواب والمغفرة والرضوان على التطع والتحقيق؛ وذلك ليقيمهم من هذا الرجاء على عمل دائم، وجهاد متصل، وهذا على خلافل ما إذا سوّى حسابـهم بعد الهجرة، وبعد كل موقف من مواقف الجها الجهاد، نقد يقعد بهم هذا عن أن يضيفوا جديدِا، أو يخفّوا للجهاد مرةَبعد مرة. ثم إنه من جهة أخرى يرى الذلين

 لأنه مأخوذ من قولهم: ثاب إليه عقله، أي: [النساء: \&•1]

 وأصل الثواب كل ما يعود إلى الثاعل
 إلا أنه بحسب العرف انتص لفظ الثواب بالحير، فإن حملنا لفظ الثواب ها هنا علا على أصل اللغة استقام الكلام، وإن حملنا مقتضى العرف كان ذلك وارددا على سبيل التهكم، كما يقال: تحيتك الضرب، وعان وعتابك السيف، أي: جعل الغم مكان ما يرجون من

. ${ }^{\text {(8) }}$ وفى جعل رجاء المؤمنين من الله في
 للمؤمنين بأنهم في جانب الله تعالى، وأن رجاءهم عنده، وهو يجيب رجاء المؤمن

 وليس للمشركين من يرجون إلا أن يكون

أصنامًا لا تضر ولا تنفع! وإذا كان الرجاء من الله فهو رجاء من العليم بكل شيء، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، وينصر من ينصره بحكمته؛



وقال البغوي: يَجْوُتِجهُ أي: وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة، والنصر في الدنيا ما لا يرجون. وقال بعض المفسرين: المراد بالرجاء الخخف؛ لأن كل راج خائف أن لا يدركه مأموله، ومعنى الآية: وترجون من من الله، أيك تخافون من الله، أي: تخافون من عذاب الله ما لا يخافون، قال الفراء رحمه الله: ولا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع

 أي: لا يخافون، وقال الله تعالى: لـا

أي: لا تخافون لله عظمةً، ولا يجوز رجوتك بمعنى: خفتك، ولا خغتك وانت

تريد رجوتك (ب)



والتأسي فيه أعظم مسلاذة|"(4) .
ولفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا

(Y) (Y) ( البحر المحيط، أبو حيان r/ror (r)

تفسلد، وهي تجارة الجنة، يعملون للجنة،
 في الجنة، [فاطر: •ץ]، أي: يضاعف لهم الثواب، قال الحسن: تضاعف لُمم الحسنات، يثابون عليها في الجنة|(8) فهؤلاء الذين يكثرون من قراءة القرآن
 يرجون من الله تعالى الثواب الُجزيل، والربح الدائم؛ لأنهم جمعوا في طاعتهم له تعالّى بين الإكثار من ذكره، وبين العبادات البدنية والمالية.
قال الرازي: اوقوله تعالى: الِّيَرْجُوبِّ毛 أي: ينفقون لا ليقالّ: إنه كريم، ولا لشيء الهيء من الأشياء، غير وجه الله، فإن غير الله بائر،

والتاجر فيه تجارته بائرة ${ }^{\text {(0) }}$

 فكونه عزيزًا ذا انتقام يوجب الـوب الخوف التامب، وكونه غفورًا لما دون ذلك يوجب الرجام

البالغن)
والمقصود: أن المؤمنين يرجون بأعمالهم وعباداتهم ثواب الله، وأجره في

$$
\begin{aligned}
& \text { الآخرة. } \\
& \text { ( ) تغسير يحيى بن سلام }
\end{aligned}
$$

أي: ثبت وتقرر أن العلم والحكمة من أسماء الله تعالى الحسنى (1) وفي الآية رد على من يقول: لا يصح أن يعبد الله رجاء الثواب، فإن هذه عباد التجار، وإنما يعبد الله لذاته حبّا فيه. قال القاسمي: اوتدل على أن للمجاهد


 هذا: لو صلى لطلب الثواب أو السلامة من العقاب، وقد ذكر في ذلك خلاف، فعن الراضي بالله: يجزي ذلك، وقواه الفقيه يحيى بن أحمد، وعن أبي مضر: لا يجزي؛
 ونظير الآيتين السابقتين قوله تعالى:㢄

 .[r9

 تفسد، والمراد من التجارة: ما وعده الله من الثواب||(
وقال يحيى بن سلام في تفسيره: اقوله:


الله أي: لا يرجون نوابه، ولا يخافون وقائعه في العاصين، فإنه تعالى سيجزي كلاي كل قوم بما كانوا يكسبون، فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركمبا
 فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد والخزيه|"
واللذين لا يرجون أيام الله يراد بهم المشركون من أهل مكة، والرجاء: ترقب وتطلب الأمر المحبوب، وهنا ألمها إطلاقاته، وهو الظاهر في هذه الآية. والأيام: جمع يوم، وهذا الجمع أو مفرده إذا أضيف إلى اسم أحد أو قوم أو قييلة كان المراد به اليوم الذي حصل فيه لم المن أضيف أليف هو إليه نصر وغلب على معاند الئد أو مقاتل، ومنه أطلق على أيام القتال المشهورة بين الئلي قبائل العرب: أيام العرب، أي: التي كان التي فيها قتال بين قبائل منهم، فانتصر بعضهيم على بعض، كما يقال: أيام عبس، وأيام داحس والغبراء، وأيام البسوس، فإذا إلذا قالوا: أيام بني فلان، أرادوا الأيام التي انتصر فيها من أضيفت الأيام إلى اسمه، ويقولون: أيام بني فلان على بني فلان، فيريدون ألان المججرور بحرف الاستعلاء مغلوب لتضمن لفظ أيام أو (يوم) معنى الانتصار والغلب، وبذلك التضمن كان المجرور متعلقًا بلفظ
(ع) تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص VVY.

خامسًا:رجاء نصر الله وتأييله:
ومما يدل على ذلك قوله تعالى في الآية السابقة: :

[انساء: צ.1].
فالرجاء هنا كما يحمل على رجاء الثواب والأجر، يحمل أيضًا على رجاء النصر والظفر من العلو، قال الخازن: اليعني وتأملون من الله من الثواب في الآلخرة ما لا يرجون، وقيل: ترجون النصر والظفر النابر في الالدنيا، وإظهار دينكم على الأديان كلهاه(1)

 الأديان الباطلة)(4)
سادسًا:رجاء أيام الله:
ومن أنواع الرجاء المذكورة في القرآن رجاء أيام الله.

 يَكِشْبُون
 عانَ

عذاب الأمم الخاليةه( (+).
وقال السعدي: الألين لا يرجون أيام

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) لباب التأويل، الخخازن / / / (1) } \\
& \text {. اعفسير الهراغي (Y) }
\end{aligned}
$$


 فلان، فيحصل من محمل الرجاء على ظاهر والثّلحريض مشل ما ذكر في الوجه الأول؛
 استعماله.







 فلذلك أجريت عليهم هنا وعرفوا بها، وأوثر أي: ذلك يوم النيو النصر الذي يحق أن يطلق
 بأن الله ينصر النين يرجون أيام نصره وهم لا لا يخافون تمكن الله من عقابهم لأنهم لا لا

 بالعفو عن أذى المشركين، وقد تكرر ذلك في القرآن قال الله تعالىى:
 أن يغفروا للمشركين، ويصفحوا عن ألى أنى اللمشركين، ولا يتكلفوا الانتصار لأنفسهم



 وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد

 التأويل: أنهم في شغل عن ترقب نعم الله وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل ألها


## 

أخبر الله تعائى عن الكفار أنهم لا
يرجون الله، ولا يرجون اليوم الآخخر، ولا يرجون ثوابًا ولا حسابًا، قال الله تعاللى: (النبأ:

وهذا شأنهم في الحياة الدنيا؛ ولهذا لم يعملوا ليوم القيامة، ولم يوقروا الله، وأهملوا العمل للآخرة.


أحدهما: لا يخافون أن يحاسبوا؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث، قاله الجمهور .
والثاني: لا يرجون ثواب

واختار السمعاني الأول حيث قال:


بمعنى الخوف فيما سبق|(艹).

وقال مقاتل: (ايعني: أنهم كانوا لا
يخافون من العذاب أن يحاسبوا بأعمالهم
الخبيثة إذأ عملوهاه(!) .




$$
\begin{aligned}
& \text { (६) تفسير مقاتل بن سليمانة / }
\end{aligned}
$$

الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على
الأذى

ولا بالحساب، وكيف يرجو الحساب من لا يسقط ما كان حقًا لغيره عليه، فلا جرم كان جانب الرجاء أقوى في الحساب؛ فلهذا
 والمقصود: أن الله تعالى أخبر عن الكفار في عدة آيات أنهم لا يرجون الثّلثاءه، قال اللهن تعالى: :

 قال السعدي: آأي: لا يطمعون بلقاء الله، الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون، وأعلى ما أمله المؤملون، بل أعرضوا ألمو المن
 بدلَا عن الآخرة|"(4)

 يرجون لثاء الله؟ لأن الذي يرجو لقاء الله هو من أعد نفسه لهذا اللقاء؛ ليستقبل ثواب الله، لكن الذي لم يفعل أشياء تؤهله إلى ثواب الله، وعمل أشياء تؤهله إلى عقاب الله فكيف له أن يرجو لقاء الله؟ إنه لا يرجو

ذلك.
وعلى سبيل المثال: إن الرجل الذي يستشهل، ويقدم نفسه للشهادة، ونفسه هي الئلي أعز شيء عنده، إنما يفعل ذلك لوثوته بأن ما يستقبله بالاستشهاد خير مما يتركه من

يوقن أنه يحيا، ولا يوقن بالبعث")(1).
فإن قيل: الحساب شيء شاق على الإنسان، والثنيء الشاق لا يقال فيه: إنه يرجى، بل يجب أن يقال: إنهم كانوا لا لا يخشون حسابًا. والجواب: من وجوه:
أحلها: قال مقاتل وكير من المفسرين
 ونظيره قولهم في تفسير قوله تعالى: :

وثانيها: أن المؤمن لا بد وأن وان يرجو رحمة الله؛ لأنه قاطع بأن ثواب إيمانه زائد على عقاب جميع المعاصي سوى الكفر، فقوله: إشارة إلئى أنهم ما كانوا مؤمنين. وثالثها: أن الرجاء ها ما منا بمعنى التوقع؛ لأن الراجي للشيء متوقع له، إلا أن أشرف أقسام الثوقع هو الرجاءء، فسمي الجنس باسم أشرف أنواعه.
ورابعها: أن في هذه الآية تنيبيا على أن
الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف؛ وذلك لأن للعبد حقًا على الله تعالى بحكـم الوعد في جانب الثواب، ولله تعائى حق على العبد في جانب العقاب، والكريم قد يسقط حق نفسه، ولا (1) انظر: جامع البيان، الطبري \& $17 \wedge /$ (1)

وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم، فلزم ونظير الآيتين السابقتين قوله تعالى: من نفي الرجاء نفي الإيمان بالبعث، فهذا هو

الوجه في حسن هذه الاستعارة| (Y)

 الدنيا، وأهملوا الآخرة؛ ولهذا أخبر عنهم الله أنهم رضوا بالحياة الدنيا، واطاطمأنوا ابها ومعنى: رضوا بالحياة الدنيا أنهم لم يعملوا النظر في حياة أخرى أرقى وأبقى، لأن الرضا بالحياة الدنيا والاقتناع بأنها كافية يصرف النظر عن أدلة الحياة الآلخرة، وأهل الهدى يرون الحياة الدنيا حياة ناقصة، الانية، فيشعرون بتطلب حياة تكون أصفى من أكدارها، فلا يلبثون أن تطلع لهم أدلة
 ونصب الأدلة على تعين حصولها، فلهيا جعل الرضا بالحياة الدنيا مذمة، وملقيًا في مهواة الخسران.
وفي الآية إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا والرضا بها يكون الوان مقدار التوغل فيهـا بمقدار ما يصرف عن الاستعاداد إلى الحياة الآخرة، وليس ذلك بمقتضى الإعراض عن الحياة الدنيا، فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة فيها وجب الاعتراف بفضله بلانيا، وشكره عليها، والتعرف بها إلى مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى، والتزود لها، وني

[^0]





 قال الرازي: (إنّ وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله أريد به كونهم مكذيبين بالحشر والنشر، منكرين للبعث والثياميامة، ثم في تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه: الأول: قال الأصم: لا يرجون لثقاءناء، أي: لا يرجون في لقائنا خيرًا على طاعة، فهم من السيئات أبعد أن يخافوها الثاني: قال القاضي: الرجاء لا يستعمل إلا في المنافع؛ لكنه قد يدل على المضار من الوا بعض الوجوه؛ لأن من لا يرجو لثقاء ماوعد ربه من الثواب، وهو القصد بالتكليف لا لا يخاف أيضًا ما يوعده به من العقاب، نصار اليار ذلك كناية عن جحالمهم للبعث والنشور. واعلم أن كلام القاضي قريب من كلام الأصم، إلا أن البيان التام أن يقال: كل من من كان مؤمنا بالبعث والنشور فإنه لا بد وأن أن يكون راجيًا ثواب الله، وخائثًا من عقابه،

## 

تتنوع أساليب القرآن الكريم في الحث
على الشُيء المرغوب فيه، فتارةً بالأمر الصريح به، وتارةً بالنهي عن ضلده، وتابيارة بذكر ثوابه، ونجد مذا التنوع في الأسلوب

على ألوًا: الأمر بالآتي:

من وسائل القرآن الكريم في الُحث على
الشيء الأمر به؛ إذ لا يأمر الله تعالى إلا
بالأمر المحبوب إليه، المطلوب من العباد
فعله؛ لحسنه عقلا وشرعًا، وقد جاء الأمر




وهذا الأمر آقل أحواله الندب، وإن كان
الأولى به ها هنا الوجوب؛ الوبا وبخاصة ألنه
اقترن بأمر أعظم، وهو عبادة الله تعالى، فقد أمر شعيب عليه السلام قومه بأمرين،
 [النُكبوت: זץ] ونهي واحد وهو:

ومعناه كما قال السمعاني: هأي: واغشوا اليوم الآخر، وقيل: الرجاء ها هنا على

ذلك مقامات ودرجات بمقدار ما تهيأت له النفوس العالية من لذات الكمالات
الروحية(1).
-الله يرجى منها الخخير في اللدارين (7) وهذا موافق لما جاء في في الحديث الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذئ ذكرني في ملإ، ذكرته في ملإ خير منهم، وإن تقرب والمعنى: وافعلوا ما ترجون به الثواب إلي بشبر تقربت إليه ذراهاّا، والن تقرب إلي


فالظن الحسسن بالله يعني: الرجاء. قال ابن النجوزي في التعليق على هذا الدحيث: (اعلم أن صدق الحن رجاء المؤمن لفضل اللّه عز وجل وجوده يوجب سحن الظن به، وليس حسن الظن به ما يعتقده الجهال من اللرجاء مع الإصرار على

المعاصي (1) وقال النووي: „قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى آن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه، قالوا: وفي حالة الصححة يكون خائفًا راجيًا، ويكونان سواءء، وقيل: يكون اللخوف
(T) مراح لبيد، الـجاوي (Y) أخرجه البخخاري في صحيحته، كتاب التو حيل،


 وآلاستغفار، باب الُحث على على ذكر الله تعالثى،
 كشف ( 1 ( )

حقيقته، وهو الا'مل|"(1) وقال مقاتل: \#يعني: واخشوا البعث
 وقال أبو حيان: (اوالأمر بالرجاء أمر بفعل ما يترتب الرجاء عليه، أقام المسبب مقام السبب.
 الآخخر من انتقام الله منكم إن لـم تعبلوها وتضمن الأمر بالعبادة والرجاء أنه إن لم يفعلوا ذلك وقع بهم العذاب؛ كذلك جاء號

 أو أنهم: أمروا بالك جاءه والموراد اشتراط ما يسوّغه من الإيمان؛ كما يؤمر الكافر

بالششرعيات على إرادة الشرط (ع) وقال أبو السعود: (أي: توقّعوه وما سيقع فيه من فنون الأهوالك، وافعلوا اليوم من الأعمال ما تأمنون غائلته|(0) وإنما قال شعيب بلفظ الر جاء؛ لأن عبادة


( البحر المحيط، أبوحيان / (Y)
 (0) إرشاد العقل الـسليم


[ [Y/A
هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون، وأنه من رجا طلبّ، ومن خاف هرب|"(Y) وقال ابن عثيمين: ا(والرجاء: الطممع في حصول ما هو قريب، ومعلوم أن الطممع بما

 قريبة منهم، والذي فعلوه ولاه الإيما والجهاد، فإذا لم يرج هؤ لاء رحمة الله فمن الذي يرجوها؟ فهؤلاء هم أهل الراء الوجاء، فالرجاء لا بد له من أسباب، وحسن الظن لا بد له من أسباب) والمقصود: أْه ملح أهل الرجاء، مما يدل على فضل الرجاء، والحث عليه،
 وَجَهَذُوا وط، وكرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد، كأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء، أَّ غير موجب، ولا قاطع في الدلالة، سيما
 خطأ، وقلة احتياط با
 (Y) تفسير الثقرآن الكريمه ابن عثيمين، الفاتحهة

أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه؛ لأن مقصود الخوف الان الانكفاف عن المعاصي والثبائح، والـحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعلر ذلك أو معظمه في هذا الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلىى الله
 والمقصود: أن من أساليب القرآن في الحث على الرجاء الأمر به، كما في قوله:屋 من أقوى أساليب الحث على الشيء، إذ هو أمر صريح به.
ثانيًا: الثناء على فاعله:
ومن وسائل القرآن الكريم في الحث
على الششيء الثناء على فاعله، والقائم بالم بها وقد حث الله تعاللى في القر آن الكريم على أهل الرجاء، الراجين للقاء الله، وحسن ثوابه. قال الله تعالى:


[البقرة:
فعن قتادة قال: پأثنى الله على أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أحسن

(1) شرح النووي على صحيح دسلم TI / /

في الوصول إلى ثواب أعمالهمه، أو لا .يخافون، على الللغة التهامية") (ب) رابعًا:النئي عن ضده:

ومن وسائل القرآن الكريم في الحث على الشيء النهي عن خلده، فقد نهي الله تعالى في القرآن الكريم عن اليأس والقنوط، النذين هما نقيض الرجاء والأمل، قال الله



 [الزم: :أهر: والثقاعدة: أن النهي عن الشيء أمر بضده(4)
 وتيسيره ولطفه في جمع الششات، وتيسير
 ، أي: الذي له جميع صفات الجلالال والإكرام
 سبيلهم، ومشابهة أحوالهم.

 القنوط والئأس، يقتضيان الأمر بضدهما،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الثكشاف، الزمتخشري } \\
& \text { (Y) انظر: الثصهو (Y) }
\end{aligned}
$$

ومما يدل على مدح أهل الرجاء قوله
تعالى:

 فهؤلاء جمعوا بين رجاء رحمته، ومخافة عذابه، وهذا هو الرجاء المحمود الذي يكون مع العمل، وبذل الأسباب. ثالثًا:ذم تار كه: ومن وسائل القرآن الكريم في الحث على النشيء ذم تاركه؛ فقد ذم اللقرآن الكريم النذين لا يرجون الحساب، قال الله تعالى:

.[rv
وهذا خبر عن أصحاب النار بأن من صفاتهم أنهم كانوا في الدنيا لا يرجون ونظير الآية السابقة قوله تعالى:


 فوضع الرجاء موضع التوقع؛ لأنه إنما يوتو

 يأملون نشورًا كما يأمله المؤمنون لطمعهـم (1 (1 أنوار التنزيل، البيضاوي

سادسًا:الاستفهام: ومن وسائل القرآن الكريم في الحث على الشيء المحبوب إلى الله، والثرغيب فيه، والدعوة إليه، الإنكار على عدم فعله، والاستفهام والتعجب من تركه الهـ،

. 1 lr [
 والمعنى: كيف لا ترجون لله وقارًا وهو خالقككم ورازفكم، ومحييكم ومميتكم، وإليه معادكم؟ فلماذا لا ترجونه وتعظمونه وتوقرونه، وقل دل العقل والشرع على استحقاقه التوقير والتُعظيم، لما له من عظمة وكبر ولمبرياء، ولما لـه من فضل وإنعام فهذا الاستفهام والإنكار عليهم تركهم للرجاء، يدل على الحث عليه، والأمر به؛ إذ لا ينكر الله عليهم إلا ترك ما ينبغي عليهم فعله، والقيام به. ونظير ذلك قوله تعالى:



قال السعدي: (أي: لا يفهمون حديثا

 وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن

وهو الرجاءوالأمل.
خامسًا:اقتران الرجاء بالخوف:
ومن وسائل القرآن الكريم في الحث على الشيء، والترغيب فيه، واللدعوة إليّه، قرنه بشيء مأمور به، ومرغب فيه، وعطفه عليه.
ومن هذا قرن الرجاء بالخوف الذي هو مطلوب، ومأمور به، قال الله تعالى: هوَ
.[ov
وهذا في سياق ملح عباد الله الصالحين
أنهم جمعوا بين رجاء ما عند الله من الثواب الهو، والأخوف من العذاب، فلما قرن بين هاتين الصفتين دل على الحث عليهما، والدعوة إليهما، بحيث يكون حال الع العبد بين الخوف والرجاءء الخخوف من عقاب الله وانتقامه، ورجاء عفوه ورحمته وفضله. ونظير هذا قوله تعالى:


فالحذر هو الخخوف.


فالرغبة في الدعاء والرهبة كالاهما
مطلوب، بدلالة الجمع بينهما في سياق الملمح

## وسائل تحّية المرجو

ذكر الله تعالى في القرآن الكريم بعض
الوسائل لتحقيق المرجو، منها: أولًا: العمل الصالح:
من وسائل تحقيق المرجو العمل

 ] 11 : :
فمن كان يرجو لقاء الله وثوابه ورضوانه وجنته فليعمل، ولا يكتفي بالر باء المجري عن العمل، فإن الرجاء الخالئلي عن العّمل عجز وضعف، وأمالٍ باطلة، ولهذا جاء جاء في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الثله عليه وسلم قال: (الكيس من دان نـن المسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أثبع

> نفسه مواها، وتمنى على الله)(Y).


تَمَّ|

وهذا شرط، ولا يتحقق الشرط إلا
 (IVIYM ، الترمذي في ستنه، أبواب صفة القّامة والرقائق والؤوع،
 باب ذكر الموت والاستعداد له، ،
رقم:צזצ.

قال الترمذي: هنا حيديث حسن.
وضعفه الأكباني في ضعيف الجالمع ص TY0،
رقم 0.זغ.

الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرمم وإعراضهم.
وفي ضمن ذلك ملح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك، وعلى الأسباب المعينة على ذلك، من الإقبال
 الموصلة إليه، فلو فقهوا عن الله لعلموا الهوا أن الخير والشر، والحسنات واللسييات، كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة واللسلام لا يكونون سببا لشر يحدث، هم ولا لا ما ما جاءوا به، لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين(1)
ولانيًا: تركاسل ولمناهي ترد.

ومن وسائل الحصول على المرجو ترك المنامي، وأعظهها الشرك بالكه تعالى، تال الله تالى: :
[11.
وما يرجوه المؤمن هو دخول الجنة،
 كان ترك الشرك كمن أعظم الوسائل لتحقيت المرجو الأخروي، وهو رضوان الله، ودخول جنته.
والشرك يشتمل الأكبروالأصغر، ويشمل
 ترك الرياء.

 خالصًا لوجه الله تعالى، فهذا الذي بي جمع
 يرجو ويطلب، وأما من عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاها، ونيل رضاه( (\$).
وهكذا من يرجو النجاة من عقاب الله عليه أن يترك عموم المعاصي والسييات، وإلا كان رجاؤه خائبا، إذ كيف ينجو من
(Y) تيسير الكريمت الرحمن، السعدي ص \& \& \& .

بوجود المسروط.
وشرط الُعمل أن يكون صالـحا، لا أي
عمل، والعمل الصالح هو الُعمل الموافق
 العلماء له شرطين: اـ ـ أن يكون نحالصَا لونا لوجه الله تعالى.

ما عبر عنه بقوله تعالىى: (
أصوبه( (1).

فالعمل الصالح شامل لأفعال الخير كلها الظظاهرة والباطنة، المتعلقة بحقوق الله، وحقوق عباده الواجبة والمستحبة.
والمتصود: أن من أعظم الوسائل التي يتوصل بها إلى تحقيق المرجو المو والمطلوب الموب العمل الدؤوب للوصول للهدف المطلوب، وهذه قاعدة ثابتة ليست في أمور الآخرة فتط، بل هي حتى في أمور الدنيا، فمن رجا شينّا سعى إليه، وجد في طلبي، فير وإلا فقد فرط في الطريق الصحيح للوصول إليه، فمن رجا
 وسقى وتعب وجد واجتهلد، ومن رجا مالِّالًا سعى في طلبه في العمل، ويذل الجهده. وأعظم مرجو على الإطلاق هو الحصول على رضوان الله وجنته، ولهذا لا بد ألها أن يكون السعيي إليه وطلبه عظيم، لا تواني فيه،

[^1]نحقق الله ما رجاءه من عودة ابنه إليه بعد طول السنين والأعوام، قال السعدي في قوله: رإلإن فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجام، والإياس: يوجب له الثتاقل والتباطؤ، وأولى ما رجا العا العباد فضل

 فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم، فلا تتشبهوا بالكافرين، ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون
رجاؤه لرحمة الله وروحه( () .

والمقصود: أن من ألمظم وساحم الثحصول على ما يرجوه العبد من خيرات الدنيا والآخرة الدعاء، ومما يبين ذلك قول
 هذا رجاء .[ry
قال مقاتل بن سليمان: (في اللدعاء
إليه|(Y)

رابعًا:الاقتداء بالرسول صلمى الله عليه
وسلم:
ومن أعظم الوسائل التي يحقق المسلم بها ما يرجوه في الآخرة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنى له تحقيق ما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text {. } \varepsilon \text { •V/\& تفسير مقاتل بن سليمان (Y) }
\end{aligned}
$$

العقاب وهو قد فعل كل الأعمال التي يستحق بها العبد عقاب الله وعذابه، قال الله تعالى: (4) (10) [النازعات: • •عا-を].
المقصصود: ألن من وسائل تحقيق المرجو -وأعظمه الفوز في الآايرة- الجتناب المعاصي، وأعظمها الششرك بالله الذي لا لا رجاء لُمن أتى ريه مشركا به غيره، قال الله

 ثالثًا:الدعاء:

ومن وسائل تحقيق المرجو اللدعاء؛ فالدعاء من أعظم الأسباب في حصون ما ما ما يرجوه الإنسان ويتمناه من الفوز في الدنيا والآخرة، وانظر إلى دعاء يعقوب عليه
 عودته إليه مرة أخرى، لم ينقد الما الامل فلم في ذلك، بل كان راجيًا من الله عودة ابنه إليه، ولْهذا الستعان على ذلك بالدعاء.
قال الله تعالى:


 إلى الله، ولجوء إليه، فبالدعاء تتحقق جماء وميع المطلوبات والرغبات والرجاءات.

## آثار المرجاء

الرجاء عبادة قلبية عظيمة؛ لها آثار جليلة، وفوائد كبيرة، وثمار عديدة، تعود على العبد في حياته، وبعد مماته، ومن هذه الثمار والآثار:
أولًا: زيادة الإيمان:

من آثار الرجاء زيادة الإيمان: الإيم، قال الله
تعالى:



## 

 أَرَّربُ هُ، أي: يتنافسون في القرب من ربهم، ويبذلون ما يقدلدرون عليه من الأعمال الصالحة، المقربة إلى الله تعالى، وإلى رحمته، ويخافون عذابه، فيجتنبون كل مالي يوصل إلى العذاب، منه، والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المعربين عنده، مي الأصل والمادة في كل خير، فمن تمت له تمت له أموره، وإذا خلا الثلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات، وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله: أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في الهي قربه بإخلاص الأعمال كلها لله، والنصح

يرجو من الفوز والنجاة، وهو بعيدُّ عن سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم وهليه. قال الله تعالى:侕



 إذ أنه لا طريق موصل إلى الله إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن
 الناس يظنون أنهم على خير، وأنهم سالكون الطريق المستقيم، الموصل إلى اللّل، والثدار الآلخرة، وهم بعيدون عن سنة رسون الئلد الله، بل محاريون لها، مبغضون لأهانهلها، مبتدعون طرقًا غيرها، ثم يرجون وين ويتمنون الأماني، فأنى لهم الرجاء؟ وكيف لهم النجاة؟ وهم وهم ما عرفوا هديه ولا استقاموا على شريعته، وما استضاءواوا بنورها



فمن كان يرجو لقاء الله والدار الآخرة
فليقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم في أنعاله وأقواله، هذا هو الطوريق الصحيح الموصل المى ما يرجوه المسلم.

ومن آثار الرجاء الحث على العمل، قال
الله تعالى: صَلِّهًا
فمن ثمار الرجاء أنه يحث على العمل
 مما يتعلق بأمور الدنيا، أو بأمور الآلخرة، فمن رجا شيئًا سعى إليه، ويذل كل ما فا في وسعه للوصول إليه.

فيها، وليقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها، فمن زعم أنه يحب اللهب بغير ذلك فهو الوحور كاذب"(1).
والمقصود: أن الرجاء عمل قلبي، وعبادة عظيمة، وقد ملح الله صاحبه بقوله:准偪

[الزمر: 9].
فاثبت للراجي العلم، والعلم سبب في زيادة الإيمان، والعلماء هم آكثر الناس خشيةً لربهم سبحانه وتعالى، وإيمانًا به، قال الله تعالى: " وقال السعدي: پاهذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره، وبين العالم والجاهلهل، فليس المعرض عن طاءة ربه، المتيع لهواه، كمن هو قانت، أي: مطيع لله بأنضل العبادات، وهي الصلاة، وأفضل الأوقات وهو أوقات الليل، فوصفه بكثرة العمل وأفضله، ثم وصفه بالخوف والرجاء، وذكر الثـر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة، على ما ما سلف من اللنوب، وآن متعلق الرجاء الر رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن)|(ب) ثانيًا: الحث على العمل:
(1) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص آ؟ .

وفي قضية ميؤوس منها، إنه الموت، ليس بعده عودة إلى الدنيا، وقد جاءوا على قميصه بدم كذب، فانتهت القضية، وانتهت معالمها، وغطاها غبار النسيان، إلا أنه لم ييأس، ولم يفقد الأمل . فيا له من رجاء! وياله من أمل ! مأوسعه! هكنا كان الأنبياء أوسع الناس رجاءة، وأوسعهم أملاً، وأبعدهم يأنسا وقنوطًّ؛ ولهذا قال الله تعالى:
 ولهذا جاء في سياق القصة قوله تعالى:
 شم يعقوب ريح القميص، فقال:
 [يوسف: 9؛]، أي: تسخرون مني، وتزعمون أن هذا الكالام صدر مني من غير شعور؛ لأنه رأى منهم من التُعجب من حالٌ ما أوجب له هذا القول.

 أي: لا تزال تائها في بحر الحبّ، لا تدري ما تقول، حيث كنت مترجيكا للقاء يوسف،
 وانظر أيضًا إلى قصة أصحاب الجنا كيف حداهم الرجاء بما علـ الـد الله أن صبروا على ما أصابهم من هلاك جنتهم، حيث

يكون إلا بالُعمل والبذل والطاعة؛ ولهذا قال الله تعالى :

فالعمل الصالح يعد وسيلةً لتحقيق اللرجاء، وتُمرةً له في نفس الوقت، وسيلةً من حيث أنه لا رجاء مأمولَا إلا بالْعمل والبا والبذل والسعي له، وثمرةً من ثمار الرجاء ماء من حيث الا أن الرجاء دافع وحادي يحدو إلى العممل. ثالثًا:الصبر :

ومن آثار الرجاء الصبر، فالراجون لما
عند الله يوم القيامة من الأجر والثوابي، هم
 اللأواء والبلاء والمصائب؛ ولهذأ لما كان يعقوب يرجو من الله ثواب مصيبته، وعودة ابنه، قال: : ابْ
تَحِفْوْنَ

والناظر في قصة يعقوب عليه السلام هذه يلحظ أنه بدأ بالبعيد زمنًا ورجاءّ، الذي هو يوسف، الذي أكله الذئب -حسب زعمهم- من سنين طويلة، فرجاء عودة الميت مستبعدة، ثم ذكر القريب، وهو أخره


وهذا يدل على عظيم رجاثي في عو عود إليه، وعدم اليأس، فلم يفقد الأمل من عود يوسف مع تعاقب السنين، ومرور الأعوام،

# قالوا: <br>  <br> راغبون في الأجر، راغبون في العوض، <br> راغبون في العقو. 

موضو عات ذات صلة:
الإيمان، التقوى، الخشية، الخوف


[^0]:    (Y) مفاتيح الغيب، Y (Y /

[^1]:    (1) تنسير التستري ص IVY

