$$
\left\{\begin{array}{lll}
6 & 6> & w \\
6 & 2 & 0
\end{array}\right.
$$

عناصر الموضوع

| IV7 |  |
| :---: | :---: |
| IVV |  |
| IVA |  |
| 14 |  |
| IAV |  |
| 119 | المهبهدات |
| 19 |  |
| Y+r |  |
| $r \cdot 0$ | الإرزة في الآخرة |

## هثهوم العرزة

أولًا: المعنى اللغوي:


 تعالى، ولأنه يرزة الخلق أجمعين، وهو الذي خلقي الأرزاق، وأعطى الخلايلائق أرزاتها

 ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:



 وثوابه ونعيم الجنة، ونحو ذلك مما أخبرنا الله تعالى بها (ث).

منظور • $110 / 1$

(ب) السنن الإلهية في الأمم والجمماعات والأفر اد،عبد الكريم زيدان ص\& ب.

## 

والصيغ التي وردة (رزت) في القرآن الكريم ( المY ( ) مرة(1).

 [
$r v$

19 الفعل المضارع

0
$[r v$
 [ 9 a

[㘳:

a 4
الفعل الماضي

فعل الأمر

اسم الفاعل
صيغة المبالغة
00

وجاء الرزق في القرآن على وجهين (Y): الأول: العطاء بكل أنواعه، ومنه قوله تعالى أعطيناهم من الأموال والعلوم والجاه وغير ذلكي
 طعامًا أو فاكهة.





التحلبي، / / N -

## ا

## 1

الكسب لغة:
طلب الرّزق وابتغاؤه، والسعي في تحصيله، وأصله: الجّمع، كسب يكسب كسبًا وتكسّب واكتسب، قال سيبويه: ا(كسب: أصاب، واكتسب: تصرف واجتهدل|(1)

الكسب اصطلاحًا:

 حظر، ككسب المال، وقد يستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب منغعة، ثم آستجلب به مضرة|(1)
وعلى ذلك فالكسب هو: ما يحصل ويجتمع من المال بالاكتساب من حلالٍ أم من
الصلة بين الكسب والرزق:
الكسب لا يأتي إلا بسعي و طلب، و الرزق قد ياتي بسعي و بدون سعي، فكل كسبٍ رزقٌ و ليس كل رزقِ كسبًا. Y الهطاء:

العطاء لغة:
مأخوذُ من العطو: وهو التّناول، يقال: عطوت الشّيء أعطو: تناولته، وفي الأثر: (أريى
 يعطى به، والجمع عطايا، وأعطية وجمع الجمع: أعطيات(1) تا العطاء اصطلاحُّا:


لا يخرج المعنى الاصططلاحي عن المعنى اللغوي في أن معناه يدور حول المناولة، قال ابن العربي: الحقيقة العطاء هي: المناولة، وهي في اللغة والالاستعمال عبارة عن: كل نفع أو الو ضر يصل من الغير إلى الغير||(1) (1)
وقال المناوي: (االعطاء: التناول، والمعاطاة: المناولة، لكن استعملها الفققهاء في مناولة (4) والعطاء نوعان: العطاء العام: وهو ما يكون للخلائق عامة، والعطاء الخاص: وها وهو ما كان
 الصلة بين العطاء والرزق:
يقال للعطاء الجاري: رزقُ، دينيّا كان أم دنيويَّا، فالرزق يشمل العطاء وغيّاء وغيره، وقيل:
 والعطاء: ما يفرض للّّجل في كل سنةٍ لا بقدر الحاجة بل بصبره وعنائه في أمر الدّين (0).

 طلب الرزق، وقوله تعالى: تعليل لعدم طلب العمل؛ لأن من يطلب
 من غيره يكون عاجزّا لا قوة لنه، والله ليس

كذلك (غ)
ومن لطائف ما جاء في هذا الباب: ما قاله السفاريني: (اقال العمريّ: رأيت البهلول وقلد دلّى دجله في قبر وهو يلعب بالثّرابه، قلت أنت ها هنا؟ قال: نعم عند قوم لا يوذوني، وإن غبت لا يغتابوني. قلت لهَ إِنّ السّعر قد غلا، قال: لو بلغت كلّ حبّةّ بمثقالِ لا أبالي، نعبده كما أمرنا، ويرزقنا كما وعدنا، ثمّ أنشّد

يقول: رحمه الله تعالى: أفنيت عمرك فيما لست تدر كه ولا تنام عن اللّذّات عيناه

يا من تمتّع بالدّنيا ولذّتّها
 وجاءت الآية الثالية لتبثت تعميم الوزق

会

[يونس: آ 1 [ 190 ( 190 ( 1 (



الله خير المرازيّين
أولاً: الله هو الرزاق:
الرازق: المفيض على عباده مالم يجعل لأبدانهم قوامًا إلا به، والمنعمم لهم باتصمال بال حاجتهم من ذلك إليهم؛ لُلا تتنغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهمه، ولا يفقدوها أهـانِ بفقدهـم إياه.
والرزاق: هو الرازق رزقًا بعد رزقء
والمكثر الواسع لها"(1)
يقول العلامة الشيخ السعدي: الرزات لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على اللّه رزقها، والرزق الححلال اللذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاصى بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته

- ورحمته| (Y)

لقد خدمن الله تعالى لكل مـخلوق رزقه كما وقت له أجله، وذلك ظلهر في آيات

متعلددة منها:
قال تعالىى:
أْلْمَيْينُ
فالآية تثبت أن الله هو الوازق مطلقًا

 (1) المنهاج في شعب الإيمان، الحقليمي .r.r/l



فكما أنه الخالثق فهو الرازق (ث) أثر الإيمان بهذه الأسماء في ترسيخ

العقيدة وزيادة الإيمان:

1. إفراد الله باللعبادة.

Y Y ز زيادة التُوكل على الله.
 ع. زـ زيادة محبة العبد لله تعالىي.

ه . الشكر الله تعالى.
آ. دعاء الثله تعالىى.
V. V. الإحسان إلى الناس.

ثانيًا: الحكمة في تفاوت الأرزاق :
من سنة الله في اللخلق التفاوت في الأرزات بين الناس، وله حكـم عظيمة يعلمها الله عز وجل، وقد يظهر لنا بعض منها وسأعرض لبعض الآيات التي تبين بعضًا من هذه الحكمـ.

 مَلَّ مَا مَالَكِ
 قال المفسرون: أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الرزق متفاوت بين بين البشر، قد (Y) الرزق في الثر آن الكريم، عدي عصفور
 معناهما من أَّسماء الله تعالّى، أحمد المّزيلّ

$$
.0 r-o r
$$

يعترف بذلك المشركون بأن الرزق بيد
الله و حلده، ومن على الأرض يعلم ألم أن الرزن بيد الله الواحد، قال صاحب الظلال: (امن المطر الذي يحيي الأرض وينبت الزرع، ومن طعام الأرض نباتها وطيرها وأسماكها وحيوانها، ثم سائر ما كانوا يحصلون ونان عليه من الأرض لهم ولأنعامهم، وذلك بطبيعة الحال ما كانوا يدركونه حينذاك من رزق السماء والأرض، وهو وان أوسع من ذلك بكثير، وما يزال البشر يكشفون - كلما اهتدوا إلى نواميس الكون - عن رزن بعد
 أحيانًا في الخير، ويستخدمونه أحيانًا في الشر حسبما تسلم عقائدهم أو تعتلّ، وكله من رزق الله المسخّر للإنسان، فمن سطع الأرض أرزاق، ومن جوفها آرزاق، ومن سطع الماء أرزاق، ومن أعماقه أرزاق، ومن أشعّة الشمس أرزاق، ومن ضوء القمر أرزاق، حتى عفن الأرض كشف فيه عن دواء وتريات"(1)، ثم جاءت الثت الآية التي تخصص بعد تعميم فتذكر رزق الدوابب،
 فَ بكِتَبِ مُّبِينٍ آيات القرآن المتلوة، وآيات الكون المرئية يجد -بلا ريب- أن الرزق بيد الله وحده؛
(IVA / / في ظلال الثقرآن، سيد قطب .

يخلو أحد من برّه، إلا أن البّر أصناف، ولى أوصاف، والقّسمة بين العباد تتفاوت على حسب تغاوت قضايا الحكمة والتديبير، فيطير لبعض العباد صنف من البّرّ لم يطر
 ومن أروع ما قرأت في هذا الباب ما قالد الثيخ السعدي رحمه اللهت تعالى: الومن لطفه بهم تبارك وتعالم: أن يقدر لهم أرزاتهم بحسب علمه تبارك وتعالثى بمصالحهمهم،
 وغيره الأصلح وإن كرهو!؛ لطنًا بهم وبرًا وإحسانًا) قال ابن مسعود رضي الله عنه: إإن العُبد ليهّم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يسر كله، فينظر الله إليه من فوق سبع سماواوات، فيقول للملالثكة: اصرفوه عنه، فإني إن
 وجل عنه، فيظلّ يتطيّر يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل

ويتضح من النصوص السابقة أن الرزق وسعته وضيقه من الله، نهو سبحانه وتعالى الـى يبط الرزق ويوسعه لمن يشاء وفق تضائه

( ( ) المو اهـب الربانية من الآيات الثقر آنية، السعدي
 السنة والـجماعة "~/ MII

قسمهاللهعزوجل، أي: جعلكمم متفاوتين في الرزق، فرزنكم أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم وإخوانكم، فكان ينبغي أن أن تردّوا فضل ما رزقتموه عليهم، حتى تتساووا في الملبس والمطعم" (1)
وقيل: جعلكم متفاوتين فيه، فوتع على بعض عباده حتى جعل له من الرّزق ما يكفي ألوفًا مؤلّة منَ من بني آدم، وضيقه على بعض عباده حتى صار لا يجد إلا القوت إلا بسؤال الناس والتكفنف لهمب؛ وذلك لحكمة بالغة تقصر عقول العباد عن تعقلّها، والاطاع على حقيقة أسبابها، وكما جعل التفاوت بين عباده في المال جعله بينهم في العقل والعلم، والْفهم وقوة البدن وضعفه، والحسن والثقبح والصحّة والسقم؛ وغير ذلك من الأحوال (ث) قال تعالى:
 لطيف بعباده، برُّبليغ البرّ بهم، قد توصّل
 منهم إلى حيث لا يلغنه، وهم أحدُّ من كلياته وجزئياته.
يقول صاحب الكشاف: (إإن قلت: فما
 برّه إلى جميعهم؟ علت: كلهم مبرورون لا

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) فتح الثقدير، الشوكاني (Y/r/r (Y }
\end{aligned}
$$

اللخق

وقلره المبني على علمه وحكمته على［انزخرف：بr٪］．
6零 أي：أسباب معيشتهم في الحياة اللدنيا قسمةً تقتضيها مشيثتنا الممبنية على الحكم والدصالح، الأوجه التالية：إما ألن يكونٍ
فضهُلا منه ورحمةٌ ابتداءً．
｜متحانًا واختبازا．
استدراجًا وإمهاًّا وعذابًا． ويضيت الله الوزذ على من يشاء وفت في الرزت وسائر مبادى المعاش وآسبابه
 والفهوم وغير ذلك من القوى الظلاهرة والباطنة، فكان منهم القوري والضعيف، والعالم والكماهل، والماذق والآله، قضائه وقلره المبني على علمه وـحكمته
على الأوجه التالية:

أو امتحانًا له واختبازًا．
أو حرمانًا وعذابًا．
وهو سبحانه يبسط الرزقت لبعض عباده؛ والرئيس والمرؤوس، والْغني والفقير．وإنما
 ويضيق الرزق على بعضى عباده؛ لأنه يعلم أي：ليسخر بعضهم بعضًا في الأعمال أن التضييت عليه في الرزت أصلح له، ولله لاحتياج بعضهم إلى بعضى، وبهذا يمكن أن في قضائه وقلره حكم عظيمة، وكل ما يتعايشوا ويحصرل كل منهم على ما يحتاجه



بعضّ، ولا أن يخلدم بعضهم بعضًا（Y）
r r．المنتع من الـغغي．
ومن سكمة التفاوت في الرزت：منع بغي
الناس في الأرض، قال تعالى隹 ． بها القر آن：
ا ليتخخذ بعضهنا بعغِّا سخريا．
قال تعالمى：药

 والمعنى：لو وسع الله على عباده （1）الرزق：مصرنره، أسباب حصوله وزيادته،
 الغيب، الرازي 9／r． PO1

الحكمة في رزق الكفار : إن حقيقة أرزاق الكفار وأهل المعاصي تكمن في أن الله سبحانه قد ضمن الرز لكل مخلوقاته مؤمنهم وكافرهمب؛ فعموم الأدلة الشرعية تدل على شمول رئلى
 .

[هود:17]
ولذكك لما دعا إيراهيم عليه السـلام ربه أن يرزة من آمن من ذريته من أهل البيت بيّن الله تعالى له أنه يرزق الكافرين أيضًا (ب)

 وَإِّرْ
 قال الشيخ السعدي: ا(اقد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين، تأدبّا مع الله، إذ كان الان دعاؤه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجّابواب فيه مقيدًا بغير الظظالم، فلما دعا دعا لهم بالرزق،
 للمؤمن والكافر، والعاصي والطانئ، قال
 مسلمهم وكافرمم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله، ثم يتّقل منه إلى المى نعيم الجنة، وأما الكافر، فيتمتع فيها قليلّا

 وعصوا، أو لتكبروا في الأرض وفعلوا ما ما


 يعرف ما يؤول إليه أحوالهمه، فيقدر لهم ما ما هو أقرب إلى جمع شملهم، فيرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى، ويفقر من يستحق الفقر كما توجبه حكمته تعالى. ولو أغنامم جميعًا لبغوا، ولو أفقرهم جميعًا لهلكوا، ولا شبهة في أن البني مع الْقعر أقل، ومع الغنى أكثر وأغلب (1)، والمؤمن لا لا
 حتى ولو كان شديد الفقر، لأن كل ما مايوتاه الإنسان من الدنيا فهو متاع قليل وزائل، ولا يستحق أن تستشرف لهن نفس المؤمن، ولا أن يكون مقصدها ومهها، ولا أن يحزن على فوته أو فقده، لأن مقصده الآخرة، وغايته طلب مرضاة الله، ولأنه يعلم مدى حقاري الِّارة الدنيا عند الله تعالى. ومما يدل على على حقارة الُدنيا عند الله تعالمى وإنها وكل ما ما فيها مـا مـا تستشرف إليه النفس، شيء تافته وزائل ومتاع

جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا عن الآخرة لأعطينامم في الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند اللهه| (ب) ويستفاد من الآيات: أن الميل إلى الدنيا وطلب متاعها فطري في الإنسان؛ فلذا لوا لو أعطيها الكافر بكفره لمال إليها كل الناس وطلبوها بالكفر، وكذا: هوان الدنياعليا اللـي وعدم الاكتراث بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء)(\$). وقوله عليه الصالاة والسلام: (الدنيا

سجن المؤمن وجنة الكافر) (5) ثم: بيان أن الآخرة خير للمتقين (0)، والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبر، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. قال تعالى:


[النجر: 10-1 19].

يقول شيخ الإسلام: מفالجواب يقول:

$$
\text { (Y) الدجامع لأحكام الثرآن } 10 / 10 .
$$ (r) أخرجه الإمام الترمذي في سنته، أبواب الزهد، باب هوان الدنياّ عليّى اللهعز وجل،

$$
.70 . / 8
$$

وصحصه الألباني صصتح الجامع، رقم (8) أخرجه مسلم" في صـيحهيا، كتاب الزهد وأرقائقّ، K907
أيسر التنفاسير، الـجزائري \&/ • ع٪.

㢄
 ولا رازق إلا هو؛ ولكنه سبحانه يمتعهم برزقهم ذلك في الحياة الدنيا، ويعذبهم في الآخرة على خلاف المؤمنين اللذين يرزقهم في الدنيا، ويكمل لهم رزقهم ويمتعهم به خالصّا في الآخرة. بل لربما يزيد الله في أرزاق بعض الكفار أكثر من أرزاق المؤمنين في الدّنيا، وذلك






 هَلْهَا يَظَهَرْرَنَ
 مَتَيُعْ (
قال القرطبي في تفسير هذه الآيات: آذكر حقارة الدنيا وقلة خطرمان، وأنها عنده
 ودرجها ذهبًا ونضةً لولا غلبة حب الدنيا على القلوب فيحمل ذلك على الكي الكفر قال الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس

$$
\text { (1) تيسير الككريم الرحمن ص } 1 \text { I. }
$$

ورحم الله النُانعي إذ قال(ع): تموت الأسد في الغابات جوعًا ولحم الضأن تأكله الكالاب وعبدٌ قلد ينام على حريرٍ وذو نسبٍ مغارشه التراب

ما كل من وسعت عليه أكرمته، ولا كل من قدرت عليه أكون قد آهنته، بل هذا ابتلاء، ليشكر العبد على السراء، ويصبر على
 كل قضاء يقضيه اللله خيرًا له (1) ، كما في الالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عحبت للمؤمن إن الله تعالى لم يقض له تضاءً إلا كان خيرًا له، وليس ذلك لأحد

 فالمؤمن يصبر على البلاء ولكن لا يسأل الا الله الصبر قبل وقوع البلاء، قال صلى الله عليه وسلم لرجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال: (لقد سألت الله البلاء)
. فسله العافية)
لكن عند وقوع الضيق والشدة يسأل العبد ربه الصبر على ما ابتلي به، ولعل من من الحككمة في هذا -يعني أن الفضلاء يقلل لهمم، والجهلاء يضيق عليهم - لئلا يتوهم الفضهلاء أن الفضل يرزقهم، وإنما يرزقهم الله تعالىى.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الفتاوى الكبرى، ابن تيمية / (1) } \\
& \text { (Y) أخرجه مسلم في صحيحـيه، كتاب الزهـد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { أخر جه الترمذي في سنته، أبواب النـو النعوات، }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.そor.". }
\end{aligned}
$$

إشارة إلى ذلك حيث خلق كنا كل شيء، وسخر لنا كل شيء، وأعطانا من كل شيء سألناه، ومن كثرة نعمه لا يمكن أن يلن يحصيها الحد، ولا يمكن أن يعدها عاد، فلله الحمدل، وله الشّكر، وله الثناء التحسن. وللرزة مفهومان: مفهوم عام، ومفهوم

فالعام: هو كل ما تفضل به الله على عباده وأنعم، سواء في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كان هذا الرزق ماديًّا أو معنويًّا. أما الخاص: فهو المادي في الدنيانا، ومن كسب الإنسان.
ومن أمثلة على الرزن العام فيما يأتي: 1. نحلق المحخلوقات علويها وسفليها
 اَأَلِّى

 Y. تْضضله سبحانه وتعالى على من يشاء بالملك والعز والخير. قال تعالى: S
 بِيَكِ "ץ. إنزال المطر وإنشاء الجنات والأنعام.

 عَنْ

## حقيقة الرزقة وتّنوع صوره

قد يرزق الله عباده بسبب وبغير سبب، وبطلب وبغير طلب، وقد يرث الإنسان مالًا فيدخل في ملكه من غير قصد إلى تملكه، وهو من جملة الأرزاق، وكل ما وصل ملـ منه إليه من مباح نهو رزق الله، على معنى أنها قد جعله له قوتًا ومعاشَا، إلا أن الثنيء إذا كان مأذونًا له في تناوله فهو حلال حكا حكما، وما كان منه غير مأذون له فيه نهو حرام حكمًا (1)
قال تعالئى:





 نِمْتَنَ

وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده أن نوع
أرزاقه وفضله ونعمه وعددها؛ فجعهل منها ونها
 أول، ومنها ما هو آخر، ومنها ما ما هو مادي، ونيا ونا ومنها ما هو معنوي؛ ومنها ما ما عجله لعباديا ما ما ما في الحياة الدنيا، ومنها ما أخره، والآية فيها
(1) شأن الدعاء، الخطابي ص00.

هذه الغزوة: غزوة سيف البحر، أو سرية
الخبط (Y) وكانت في رجب سنة ثُمانِ، بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر يتلقون عيرًا لقريش، بينهم وبين الملدينة خمس ليال، وخرج بهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، ولما كانوا في أثناء الطريق انتهى زاد الجيش، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش، فجمعها فكانت مزود تمر، والمّزود هو: ما يوضع فيه الزاد، قال جابر: فكان أبوعبيدة يعطينا تمرةً تمرةً، نقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثمّ نشرب عليها كونا من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بـبا بعصينا
 في ساحل البحر، فرنع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخخم، فأثيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر فأكلنا منها نصف شهر.. الحديث.

باب غزوة سيف البحر، رقم الـّا

المهخبوط، وخبط الشجبرة بالعصا يخبطها خبطًّ: شدّها ثُم ضربها بالُعصا ونفض ورقها منها ليعلفها الإبل والدوابّا
انظر: لسان العربة، ابن منظور M9/V






 \&. ومن رزت الله: البحر وما فيه من أرزاق





 أخرج البخاري في صحيحه من حليث الان جابر، قال: غزونا جيش الخبط، وأمّر أبو عبيدة فجعنا جوعًا شديدًا فالكقى البحر حوتًا ميتّا لم نر مثله، يقال لهـاله العنبر، فأكلنا منه نصف شهرِّ مرا فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمرّ الرّاكب تحته، فأخبرني أبو الزّبير النّه سمع جابرًا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا، فلمّا ثلمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبّيّ صلى الله عليه وسلم فقال: (كلوا رزقًا أخرجه اللّه، أطعمونا إن كان معكم)، فأثاه بعضهم - بعضوٌ فأكله)

أخرج البخاري في صصيحه، كتاب المغازي،

كانت ذبحًا أو نذرًا أو سجودةًا أو ركوعًا أو طوانًا ونحوها، فإن من جنا جعل شينيًا منها لمخلوق كائنًا من كان فقد أشرك بانلـ تعالى في عبادته، واتخذ مع الله أندادًا ويان ذلك أن الذابح أو النذر لُغير اللهن تعالى شرك بالله تعالى؛ لأنهما عبادتان يجب
 لغيره فقد أشرك، كما أن هؤلاء الذين ينحرون أو ينذرون لغير الله تعائى سواء كان للأموات، أو للجن، أو للملانكانكة عليهم السلام، أو لطلعة سلطان ونحوها، إنما يععلون ذلك عن اعتقاد باطل، فيعتقدون أنها تجلب النفع أو تدفع الضر، ومنهم من يقدم تلك النحائر والنذور إلى هذه المعبودات من أجل أن تقربهم عند الله زلفى.


竍

.[
يقول ابن عطية في تفسير قوله تعالى:
 الله تعالى، وقصد به صنم أو بشر من الناس كما كانت العربب تفعل، وكذلك النصارى، وعادة النذابح أن يسمي مقصوده ويصيح به،

## انمبربودات مز دون النه والرززة

أولًا: لا تملك المعبودات من دون الله

من ثوابت الإيمان التي يجب على المسلم أن يؤمن بها ويتمسك بها أن تكون ثقته أن الرزة بيد الله، وأنه سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن على الإنسان أن يلجأ في طلب الرزق إليه سبحانه.



وقال تعالى:


[العنكبوت:
في الآية السابقة: وجوب إفراد الله تعالىى بالدعاء والعبادة، أما هذه الآية نهي كالتفسير للآية السابقة، وقد دلت على وجوب الدعاء لله وحده وطلب الرزة منهئ، وعلى وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة


ثانيًا: التقرب إلى المعبودات من دون
الله بنصيب من رزق الله:

العبادة حق لله وحده لا شريك له سواء

## أسباب الثرزة

## أولًا: الإيمان والتقوى:

الإيمان بالله تعالىى سبب من ألألمباب الرزق، لقوله تعالى:

 يَكْسِبْوْنَ
ومن لوازم الإيمان بالله تعالى: شكره سبحانه، فكما أن الإيمان سبب في الرزي فالشكر سبب في زيادته، والشكر مبني على ثلاثة أركان هي: الاعتراف بها -أي:
 وتصريفها في مرضاة وليّها ومسديها
ومعطيها سبحاْنه(8).
 شَ
 الكريمة أن الشكر سبب في زيادة النعم، والمزيد يتضمن الحفظ والزيادة، ومتى لم ير الإنسان نفسه في مزيد فليستقبل الشكر. وذكر القرطبي أن الآية نص في أن الشكر سبب المزيد في الرزة وانه أحد الأقوالوالي في الآية (0)، وأن الككر عموتا بعدم الاليما الإيمان وعدم رد النعمة إلى الله تعالى سبب في

فذلك إهلاله| (1)


ظاهره أنه ما ذبح لغير الله تعالى، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا، وإذأ كان هذا هو هو
 العبادة لغير الله أعظم كفرّا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا
 قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذلين قد يتقربون إلى الكواكب، بالذنـي والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان|) م(
ويقول ابن كثير: اوقوله تعالى:

قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصباّ، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الحه
 ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب، فهو من الشرك الذي حر الني ورمه الله ورسوله، وينغي أن يحمل هذا على . ${ }^{(4)}$

العذاب لآن الكفر بالنعمة كفر ببارئها. كما تعالى، أما من عرض نفسه بالمعصية لسخط جاءت الأحاديث الشريفة مؤكدة للمعنى اللّا الله وعقوبته فقد أخرج المتعين، والدليل على ارتباط التقوى بالرزق تول الله تعالى:


 أي: لأكثر الله الرزق النازل عليهم من السماء، والنابت لهم من الأرض، ولألألأسبن عليهم الدنيا إسباغًا(ث). ومن صور التقوى: التفرغ لعبادة الله عز وجل: ومعناه: حضور القلب وخشوعه وخضوعه لله أثناء العبادة، فعن معقل بن يسارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول ربّكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرّغ لعبادتي، أملا تلبك غني، وأملا يديك رزنقّ، يا ابن آدمه، لا تباعد منّي، فأملاك قلبك فترَّا، وأملاك يديك .

ثانيًا: التو كل:
جعل الله التوكل عليه من أسباب الرزق كذلك. وحقيقة التوكل على الله هي (Y) أخرجه أحمد في مسنده، (Y) (1994، والترمذي في سنته، أبواب صفة

وصحعه، الألباني في السلسة الصصيمة،

الذلي أشارت إليه الآية الكريمة، فعنه صلى
الله عليه وسلم أنه قال: (لا يرزن الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة)؛ لأن الله تعالى

كما جعل الله تعالى التّقوى في الآية
نفسها سبيًا من أسباب الرزق، وفي هذا إشارة إلى أن رغد اليسيش وسعة الرزق تكون بالإيمان والتقوى.
وفي آية أخرى أفرد الله سبحانه التقوى


[أطلاق: ب].

وقد يتصوّر أكثر الناس أن السعي في
الأرض والمشي في مناكبا هو الـبيب الوحيد لتحصيل لالرزق، ولكن اللّه سبحانه، اللذي هو باسط الرزق ومسبب أسبابه، يؤكد في كتابه المجيد أن الأمر مختلف، فالئتوى والإيمان في البيان القرآني من أسباب الرزة أيضًا:
التقوى عرنها العلماء بقولهم: امتثال أمر الله، واجتتاب نهيه، والوقاية من سخطنه
 المعاصي هو متق لله، ومن تام بالواجيبات والأوامر وحانظ عليها كان من المتقين لله

$$
\text { (1) فتح الباري، ابن حمر العسثلاني } / \text { (1 }
$$

الله في نظرمم هو الإيمان. وحقيقة الأمر أن التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب ستنه، فمن عمل على الي حاله اله فلا يتركنّ ستنّه (8) ، والتوكل على الله في عموم حاجات المسلم من علامات إيمان المرء؛ ويتأكد ذلك في الثوكل على الله في الرزق،
 الواجب على العاقل: لزوم التوكل على من تكفل بالأرزاق؛ إذ التوكل هو نظا لالإليمان فالنظام: هو السلك الذي تنظم فيه حبات العقد.
وقرين التوحيل، وهو السبب المؤدي إلى نفي الفقر؛ ووجود الراحة الدة، وما توكل الدكل
 كان الله جلّ وعلا بما تضمّن من من الكِفالة أوثق عنده بما حوته يده: إلا لم يكله الله إلى

عباده، وآتاه رزقه من حيث لم يحتسبا لما لمبا وأنشدني منصور بن محمد الكريزي (0) : توكل على الرحمن في كلّ حاجةٍ أردتّ فإن اللله يقضي ويقدر

متى ما يرد ذو العرش أمرًا بعبله
يصبه، وما للعبد ما يتخيّر
وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه
وينجو بإذن الله من حيث يحذر

(0) روضة العقالاء ونزهة الفضالاء، ابن حبان البستي ص 10 الـ، 10 .

الاعتماد عليه سبحانه، وإيناد الأمر إليه، والتفويض الكامل له، واستسلام القلب له؛ اعتمادًا على كفاية الله عبده، وإحسان الـدان العبد الظّنّ بربه، وإثباتًا للتوحيد في الأمر
 هو، وهو تام العلم والقدرة والرحمةّ، فمن آمن بذلك توكل على الله( 1)، كما دل قوله تعالى: : كفاية الله لكل من توكل عليه في أي أمر من الأمور، ويدخل في هذا العموم الرزق وني وفي سنن الترمذي عن عمر رضي الله عنه فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزنكا كما يرزق الطير، تغدو خماضًا وتروح بطانّا) (ث) ففي هذا الحديث دلالة على الجمع بين اللرزق والتوكل، وأن الناس لو توكلوا الله لرزتهم كما يرزق الطير، التي تخرج من أعشاشها صبالحا خاونا الطية البطون من الججوع تبحث عن رزتها، وتعود مساءً ممتلئة الحواصل، شبعةّ من رزق الله(t). فترك الأسباب ومجرد تفويض الأمر إلى
(1) بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي
 عن رسول الله، بابِ في التوكل على الثى الله،

 شرح


قال ابن حجر: والمراد بالتوكل اعتقاد ما كاللّباس، وأنه لا يقلدر غير الله على الإطعام

قال ابن القيم رحمه الله: ا(التوكل أصل
 أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على سات التوكل (0) ثالثًا: الاستغفار :

والاستغفار: طلب المغفرة قولًا وفعلًا، والغغفران والمغفرة: هو أن يصون اللله عز
 ثمرات الاستغفار:
إن من منن الله الكبرى، والفضائل العظمى، ما رتّب على الاستغفار من عظيم الجزاءء، ومن ذلك:
ا. أن الاستغفار سبب المغفرة، ولو عظمت الذنوب، وبلغت من الكثرة عنان السماء.
قال تعالى:
 رَّهِمًا
أي: من تجرأ على المعاصي، واقتحم على الإثمه، ثم استغفر الله استغفازًا تامًّا،

 وليس المراد به: ترك التّسبب والاعتماد على ما يأتي من المخخلوقين لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل، وقد سئل أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجدل، وقال: لا أعمل شيئًا (1)
ثم إن التوكّل على الله -وليس بمعنى الثواكو- من أبواب الرزق، فعلى الإنسان أن يعمل ويجدّ في طلب الرزق، ولا يعني الا أن عمله بالطاعة يغنيه عن العمل الدّنيوي لجلب الرزق، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (لو توكّلتم على الله حق توكّ الـوّله لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصًا، وتروح بطانًا) (Y)
وقد قال ابن تيمية: وأما قوله: (يا حبادي، كلّكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، وكلكم عارٍ إلا من كسوته اطهِ الا فاستكسوني أكسكم) (T فيقتضي أصلين عظيمين؛ أحدهما: وجوب التوكّل على الله في الرّزق المتضمّن جلب المنفعة؛ كالطعام، ودفع المضرّة
(Y) سبق تخريّجه قريبًا.
(Y) أخرجهه مسلم في صحيحه،، كتاب البر والصلة
والآداب، بابَ تَّحريم الظُلم، رقم rovv.

استنفروا من الشرك باتّباعهم الإسلام(ث) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في هذه الأمة أمانان: رسول الله صلى الله عليه و سلم، والاستغفار، فذهب أمان، يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي أمان، يعني: الاستغفار (+1). بـ الاستنفار مبب للمتاع الحسن في

الدنيا.
قال تعالئ على لسان نوح عليه السلام: (1) (1)


 هذه الآيات نزلت في توم نوح لما كذبوه
 المطر، وأعقم أرحام نسائهم أريعين سنة، فرجعوا فيه إلى نوح، فقال نوح عليه السلام: فو استغغرواربكم من الشرك حتى يفتح عليكم أبواب نعمه، والغفار أبلغ من الغفور، وهو من الغغافر، وأحل الغفر: الستر والتُعطية، والمغفرة من الله سـتره للذنوبو وعفوه عنها
بفضله ورحمته لا بتوبة العباد وطاعتهم (8) . ولتحريك داعي الاستغفار قال الله عز وجل: وز

يستلزم الإقرار باللننب، واللندم عليه، والإقلاع، والعزم على ألا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدّم من الأعمال الصالحنـة وييفّةه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلًا عن توفيقه؛ لأنه قد غفره، وكذا سائر المعاصي الصغغيرة والكبيرة، وسمي
 ولكونه في نفسه سينًا غير حسن، وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق، يشمل ظلمها بالشُرك فما دونه، وسمى ظلم النفس ظلمّا؛ لأن نفس العبد لُيست ملكا له، يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك للكه تعالى قد جعلها أمانة عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريت العدل، بإلزامها الصراط المالد المستقيم علمَا وعمأْ، فيسعى في تعليمها ما أمر به،

ويسعى في العمل بما يجب"(1). Y. Y. أن الاستغفار سبب لرفع البلاء والنقم. قال تعالى:
 سِسَتَفْفِرْوِنَ وقد دلّت هذه الآية على فضيلة الاستغفار وبركته، بإثبات أن المسلمين أمنوا من العذاب، الذي عذّب الله به الأمم؛ لأنهم

$$
\text { (1) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص10 } 10 \text {. }
$$

الآخرة حسنة، وقنا عذاب النّار) (ب)
 كير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، من عافية، ودار رحبة، وزوجة حسنة، وولد بار، ورزق واسع، وعلم نافع، وني، وعمل صالح، ومركب هنيء، وتناء جميل، إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، وأما الحسنة في الآخرة فأعلاهما دخول الجنير الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة|"(8) فإذا ما استغفر المسلم ولم يجدا يلد نتيجة، فليتذكر أنه ليس المراد بالاستغفار مجرد قول (استغغر اللهّا بل الرجوع عن اللنوب وتطهير الألسنة والقلوب وليعلم أن الخلل فيه هو لا في غيره، وأن استغفاره لم يتجاوز لسانته، وأن استغفاره دون وعي، ودون عمل يحتاج إلى استغغار . قال تعالى حاكيًا قول شعيب عليه السلام أخرجه البخاري في صحسيعه، كتابي الدعوات، باب قول آلنّبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الثنيا حسنتة، والده9
 الدُعاء بالثلهم آتنا في الدنديا حسنة وفي الآنخرة

.M9.


المغفرة كثيرها للتائيني، ووعدهم أنهم إن آمنوا يرزتهم الله تعالى الخصب ويدفي عنهم ما مم فيه(1)، فالآيات تدل على أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبواب الخيرات، ويحكي لنا الثقرآن الكريم أن نبي الله هود عليه السلام قد تغطن لثمرة الاستغفار، وأنه من أسباب الرزة والع والتُوة؛ حيث قال عز وجل على لسانها多 الْ
 والمعني: كما يقول السعدي:

 النصوح؛ والإنابة إلى الله تعالى، فإنكم



 قالوا: : فوعدهم أنهم إن آمنوا، زادهم قوة إلى إلى قوتهم، أي: عزا مضــمومنا إلى عزكم أو مع الـ عزكهب| (4)
وكان أكثر دعاء نبينا صلي الله عليه وسلم: (اللّهمّ ربتّا آتنا في الدّنبا حسنةّ، وني

$$
\begin{align*}
& \text { (1) روح المعاني، الألوسي (Y/r) } \tag{Y}
\end{align*}
$$

وللدعاء أهمية كبرى، ونمرات جليلة،
ونضائل عظيمة، وأسرار بديعة منها(\$): ا. الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره عز وجل.
قال تعالى: :偊
 وقال تعالى:

 [الأعراف: ب9].
Y. الداعي مطيع لله، مستجيب لأمره،
السلامة من الكَبر.

قال تعالى: أَسَّهَبِبَ
 قال الإمام الشوكاني في هذه الآية: اوالآية الكريمة دلت على أن الدعاء من العبادة؛ فإنه سبحانه وتعالىى أمر عباده أن يدعوه، ثم تال: عِبَادَقِقَ . فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة، وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكباره| (8).
 أبواب الدعوات، وصحچحه الألباني في صصحيح التجامع،
 أهمية الدععاء وكيفتينه في السنة النبوية، محمد
بن إبر اهيم الـحمد 1 - Yَ.
تحفة الذاكرين ص^٪.

 قال السعدي في سرده لفوائد قصة شعيب: (اومنها: آن الثائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه، فإن الله تعالىى يحبه ويودّه ولا عبرة بقول من قال:
 عليه بالعفو، وأما عود الود والحب فالحب فإنه لا لا




رابعًا: الدعاء:
لقد أمر الله تعالىى عباده بأن يدعوه وحضهم على على اللدعاء وسماه عبادة؛ ووعدهم بأن يستجيب لهمم، وأخبرهم بأنه قريب يجيب دعوة من دعاه، ويستحي أن يرد يدي عبده خاليتين.



 وقال رسول الله صلّلى الله عليه وسلّم: (إن ربكم تبارك وتعالى حبي كريمّ يستحيي من حبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرّا)
(1) تيسير الكُريم الر حمن ص9^٪٪.
(ץ) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب




كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم هِنَ آلْ


 إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن








 منافاة بينها، فإنّها كلها مندرجةٌ في الحسنة الحن وكل ما ما عاد عليك في وقت فهو عيد، وقيل: العيد: ما اعتادك من هم أو مرض أو حز مزن
 أي: على كمال قدرتك وصدق وعدك وتصديقك إياي، ما سألناك، من يرزق، لأنه خالثق الرزق ومعطيه بلا

عوض
ومن صور اللدعاء: الاستعاذة بالله من المأثم والمغرم:
Yav/を محاسن التأويل، القاسمي (Y)

في الدنيال|(ب)
وقال الله تعالى: في

(1) أخرجه البخخاري في صحيحه، كتاب الدلدعوات، باب قون أنّنبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ه/ ابهـ، رقم
 والدعاء والتوبة وْالاستغفار، باب الدعاء باللهم مآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

(Y) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير //Y (Y

وليسوا برازقين على الحقيقة، وإنما الرازق
الحقيقي هو الله تعالى (ب) وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تبارك

وتعالى: يا ابن آدم أثفق أثفق عليك) (ث) Y-الإنفاق على أهل العلم:
عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النّبي" صلى الله عليه وسلم نكان أحدهما يأتي النّبيّ صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكا آلما المحترف أخاه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم نقال:

> (لعلك ترزق به) (ع).

ץ-إكرام الضعغفاء والإحسان إليهم: عن مصعب بن سعدِ قال: رأى سعدُ رضي الله عنه أنّ له نضهِّا على من دلى دونه، فقال النّبي صلى الله عليه وسلم: (هلم تنصرون وترزقون إلآبضعفائكم) باله وفي الصحيح عن آبي هريرة أنّ النبي
 باب فضل النفقة على الأهل، وهV/V ع، رقم
 باب الـحث على النفقة وتبشير المنفق




(0) أخرجه البتخاري في صحيحه، كتاب الـجهاد والسير، باب من استُعان بالضّعفاء والصالصالتحين في التحرب، رقم Y Y

عن عائشة رضي الله عنها أنّ النّبي
صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصّالاة:
 بك من فتنة المسيح الدّجّال، وأموذ بك من المن فتنة المحيا والممات، اللّهمّ! ! إنّي أحوذ بك بك من المأثم والمغرم). قالت: فقال له قائلٍ : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله!
 ووعد فأخلف) (1)
خامسًا: الإنفاق:
ومن صوره:
1-الإنفاق في سبيل الله تعالى:

 والمعنى: فعل الخيرات الثي أمر الله بها في كتابه


 أي: إن الناس مجرد وسطاء، فإن رزق العباد لبعضهم بعضّا إنما هو بتيسير الله وتقديره،
(1) أخر جه البخاري في صصحيحه، كتاب الصالهة، باب الدعاء قبل الئلامه رقّم في صحيححه، كتاب المساه الماجل ومواضع الكصلاة، باب استتحباب التعوذ من عذاب الثقبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والمهمات



㢄 وَاَنَسِنِ حَ فِ الَأَرَّرَنِ .[vv
والمعنى: قد حصل عندك من وسائل الآَخرة ما ليس عند غيرك كمن الأموالى، فابتغ بها ما عند اللّه، وتصدق ولا تلتصر علا مجرد نيل الشنهوات، وتحصيل اللذات، ولا نأمرك أن تتصدق بجمميع مالكو وتبقى ضائثا، بل أنفق لاَّخرتك، واستمتع بدنياك استمتاءِاءًا لا يثلم دينك، ولا يضر بآخرتك، وأكّ وأحسن إلى عباد اللّه كما أحسن اللّه إليك بهله الأموال، ولا تبغ الفساد في الأرض بالتكبر والعمل بمعاصي اللّلة والاشتغال بالنعم عن المنعم، إنّ اللّه لا يحبّ المفسدين بل يعاقبهم على ذلك، أشد العقوبة(1) (1) قال تعالى:
 كما ذكر سبحانه أنه يسرها للمشي، ذكرمم بأنه سهلها لإخراج الخيرات

 الذي أودعه لكم فيها، وأمكنكم من إخراجنه بضد ما تعرفون من أحوالكم، فإن الدفن في الأرض مما يفسد المدفونون ويحيله إلى جوهرها كما يكون لمن قبرتموه فيها، ومع
(Y) تيسر الكريمالرحمن، السعدي ص^•ه.

صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينز لان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أهط ممسكا تلفًا) (1)
ويكون الخخلف بعدة وجوه:
 فيعوّضه مثل ما أنفق وأزيد يخلفه في الآخرة بالأجر والثواب. سادشًا: السعي في الأرض: لقد أعلن القرآن الكريم دعوته الأكيدة
 الجههد.



[ $1 \cdot$
إن المنهج الإسلامي يتسم بالثوازن بين العمل لمقتضيات الحياة في الأرض، وبين العمل في تهنيب النفس، والاتصال باللّه تعالى وابتغاء رضوانه، والى ذلك يشير القرآن الكريم قال تعالىى: (1) أخرجه البخاري في صسيهع، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: : (أما من أمطى واتثى وصق بالتحسى)، رقم في صحيهد، كتاب الزكاةً، باب في المنفق وألمدسك رقم 1.1.1
Y•A/V في ظلال القر آن، سيد قطب

وخلاصة القول: أن الحياة جهاد وكفاح، فليس طلب المعيشة بالتمني ولكن بالعمل، ولحّ وعجز المرء وكسله سبب البلاء والتأخير، وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل فقال: (اللهم إني أعوذ بك من الكسل والبجن والبخل، ومن غلبة الدين وثهر الرجال) (\%) وقد قال صله (احرص على ما يئفعك، واستعن بالله، ولا

تكسل) تك
فسبحان من أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًا وجعل لهم الـانمع والأبصار والأفئدة، وأمرهم باستعمالها ونها، وهداهم إلى أسباب الرزق، ويسرها لمن

طلبها.
ومن آداب السعي لطلب الرزق وزيادته
وحصول البركة فيه:
الثتبكير في طلب الرزق:

عن صخرِ الغامديّ رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (اللّهمّمبّارك لأْتّي في بكورها)، وكان إذا بعث سريّة أو وك جيشًا بعثهم من أوّل النّهار، وكان وكان صـرّ
 الدنعوات، باب التّتوذ مّن غلبة الرجالن، رقم H
(0) أخرجه مسلم في صحيحهي، كتاب القدر، باب في الأمر بالثقوة وتركُ العّجز وألاستعانة



ذلك فأنتم تدفنون الحب وغيره مما ينفعكم فيخرجه لكم سبحانه على أحسن ما تريدون الـا ويخرج لكم من الأقوات والفواكه والأدهان الـون والملابس ما تعلمون، وكذلك النفوس هي صعبة كالجبال وإن قدتها للخير انقادت لك، كما قيل: (مي النفس ماعودتها تتعود)، ولما
 الككف: واعبدوه جزاءً على إحسانه إليكم وتربيته لكم. فمنه مبدأ جميع ذلك، عطف الِي عليه ما يدعو إلى التحياء من السيد والخْجل من توبيخه عند لقائه فقال:
 الحيوانات التي أكلتها الأرض وأفسدتها، يخرجها في الوقت الذي يريد. والكدد والععمل -طلبًا لللززق- من سنز الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام أحد طعامًا تط خيرًا من أن يأكل من عمل . ${ }^{(Y)}$ (يده وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ارلا يقعدن أحدكم عن طلب اللرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، وقد علم آن السماء الـا لا

(1) نظم الدرر، البقاعي • بیT/Y.

 ومسلم في صحيحه، كتاب الز كا كاة، باب كراهة ص( ${ }^{(r)}$

تقول: (االثناء يضارع الخلودها، كما يسمى الذم موتّا، وتال سابق البربري: موت التّالتّيّ حياةٌ لا انتطاع لها، قد مات قومٌ وهم في

النّاس أحياء ${ }^{\text {ألاء }}$
يعنى: بسوء أفعالهم وقبح ذكرهم، وفي الحديث السابق: إباحة اختيار الغنى على الفقر، فإن قيل: هذا الحديث يعاري الحي قولي عليه السلام: (يجمع خلق أحدكم في بير بين أهه أربعين يومًا مضغة....) وفيه: (فيكتب
رزقة وأجله)(0).

قال المهلب: اختلف العلماء في وجه
الجمع بينهما على قولين:
القول الأول: معنى البسط في رزقه: البركة؛ لأن صلته أثاربه صدقة، والصدية تربي المال وتزيد فيه، فينمو بها ويزكو والقول الثاني: أنه يجوز أن يكتب في بطن أمه أنه إن وصل رحم رحمه فإن رزةه وأجله كذا، وإن لم يصل رحمه فكذا؛ بدلالة قوله


 يريد: أجلَّا قد تضى به لكم إن أطعتم،
 .Vr/s (0) أخرجه البـخاري في صحيتحه، كتاب بلد التخلق، بابب ذُكر آلّملائكة، رقم ومسلم في صحيحها، كتاب الثقدر، باب كيفية



رجلَّا تاجرَّا، وكان يبعث تجارته من أوّل النّهار، فأثرى وكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله(1).
قال الإمام الشوكاني: اوحديث صـر المذكور فيه مشروعية التبكير من غير تقييد بيوم مخصوص سواءً كان ذلك في سفر جهاد أو حج أو تجارة أو في الخروج إلى عمل من الأعمال ولو في الحضريا (ث) سابعًا: صلة الرحم:
إن من أعظم الطاعات التي تزيد في الر الر الرزق هي صلة الرحم؟ كما روي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سرّها أن يسط له في رزته، أو ينسأله في أثره، فليصل رحمه) (H)
ومعنى قوله: (وينسا لـ في أثره) أي:
 على الألسنة، فكانهه لم يمت، والعرب (1) أخرجه الترمذي في ستنه، أبواب البيوع، باب التبكير في التجارة، وابن ماجه في سنته، كتابَ التجارات، باباب ما البركة في البُّور، ،

نيل الأوطار، آمو كاني rve/N.

أُخرجه البُخاري في صصديهن، كتاب الأدب،
 (1.
 . \& • - ع

## علاقة المعاصي بالرّرزة

لا شك أن المعاصي جميعا سواء كانت في حق الله أو في حقوق العباد من أسباب ضيق الرزق ونكد العيشّ، وعن ثوبان مولى الئى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يردّ القدل إلآ الدّعاءء،
 حتى وإن أنعم الله سبحانه على العاصي بيعض النعم استدرابُما له فإنها لا تأتيه إلا مننصةَ منزوعة البركة بسبب ذنوبه ومخالفته. يقول ابن القيم في كتابه الجواب الكافي: (ومن عقوباتها -المعاصي-: أنها تمحق بركة العمر، وبركة الرزق، وبركي العة العلم، وبركة العمل، ويركة الطاعة، وبالجملة أنها
 بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى اللهيا فلا وما محيت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق (ب)

(Y) أخر جه الترمذي في سننه، أبواب الثّدر، باب


 وضعفه الألباني في ضعيف الـجامع، رقم
(ץ) الـجواب الكافي ص 0^.

يؤخّركم إليه؛ لأن أجل الله إذا جاء في حال معصيتكم لا يؤخّر عنكم ا(1). قال تعالى:


 فئ في بطن أمه؛ أي الأجلين استحقّ لا يؤخّر

 .[49

وقد روي عن عمر بن الخططب ما هو
تفسيرٌ لهله الآية؛ كان يقول: واللهم إن كنت كتبتي عندك شقيًّا، فامحني واكتبني سعيلًا؛ فإنك تقول: وُقنَدَّهُ

لازيدنّكم من الثواب (ث) . المعاصي تمحق الأرزاق: قد ينخلع الناس بزيادة خيرات الدنيا مع معاصيهم؛ فيظنوا ذلك بسطًا في الرزق فيزدادوا غيّا وإعراضًا، ولكنن اقتران المعاصي مع فيض النعم يعني الإمهال من الله تعالى لحصول التوية، فإذا تعدى ذلك حدود الإياب والثتوبة؛ فإنه يكون الاستدراج اللذي يليه الهلالك والعذابا وقد أشار القرآن الكريمبإلى ذلك في عدة مواضع، ولعل من أوضحها دلالة ما جاء ألئ في سورة الكهف -في تصة صاحب الجتين





 (6)



偅




[الأعراف: ج9].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: لوسّعنا عليهم الخير، ويسّرناه لهم من كل الـي جانب|(1) قال تعالى: :

وفي الـحديث: (إنّ روح القدس نفث
 أجلها وتستوصب رزنها، انتّقوا الللوأجملوا الطّرق الطّب، ولا يحملنّ أحدكم استبطاء الرّزة أن يطلبه بمعصية الله، فإنّ الله تعالى

لا ينال ما عنده إلآبطامته)(ب)
وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.



والمعنى: لئن شكرتم إنعامي عليكم
 منيّ، وقيل: لأزيدنكم من طاعتي، وقيل:

$$
\begin{align*}
& \text { (1) إرشاد العقل السليمه، أبو السبود ب/ror }
\end{align*}
$$

,

قيام الليل، وإن العبد ليذنب اللنب فيحرم بد رزقًا كان قد هيئ له. فانظر رعاك الله إلى قول الله عز وجل:准 ك
قال ابن كثير: اعوقبوا بنقيض قصدلمه، فأذهب اللّه ما بأيديهم بالكلية: رأس المال، الربح، والصّدلقة، فلم يبق لهم شيءُ، قد حرموا خير جنتهم بذنبهم|(7) (\$) فمامحقت البركةمن الأرض إلابمعاصي الخلق، وليست سعة الرزق والعمل بكثرتها، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه، ومعلوم أن عمر العبد: مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته؛ فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لثلبه إلا بمعرفة فاطره، ومحجّته، وعبادته وحلها، والإنابة إليه، والطمأنينة بذكره، والأنس بقربه، ومن فقد هذه الحياة نقد الخير كله(ب)






 .
تجيء قصة الرجلين والجتتين تضرب مثئلا للقيم الزائلة والقيم الباقية، وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة، والنفس المعتزة بالله، وكلامما نموذج إنساني لطائفة من الناس: صالمبا الججتين نموذج للرجل الثري، تذهله الثروة، وتبطره النعمة، فينسى القوة الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس والحياة، ويحسب هله النعمة خالدة لا تفنى، فلن تلخذله القوة ولا الجاه، وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المعتز بإيمانه، اللذاكر لربه، يرى النعمة دليلَا على المنعم، موجبةّ لحمدمه وذكره، لا لا . لجحوده وكفرها
إن الوقوع في المعاصي والآثام يؤدي إلى محق الرزق وإهلاكه، وتهلك أصحابـا وابها ذلاّلا وضيقًا وعذابًا في الدنيا والآخرة. إن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى بيا به الباب من العلم، وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير القر آن العظيم } 197 \text { / } 19 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

الدنيا أو لم يؤت، فإن أوتي فيها وإلا فربما
كان الفقر خيرًا له وأعون على مراده (1) . ومن عظيم رزقه تعالى في الآخرة الجنة: الجنة هي الجزاء العظيمه، والثواب الجزيل، اللذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته، وهي
 كدر، وما حدثنا الله به عنها، وما أخبرنا با بها الرسول صلى الله عليه وسلم يحير العقل ويذهله، لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجي العقل عن إدراكه واستيعابه، وهي دار النعيم الأبدي بعد دار التعب والنصب والعمل، وليا ولا يمكن بحال مقارنة نعيمها بنعيم الدنيا وإيا وإن اشتركا في الاسم، إذ بينهما فرق أعظم مما بين السماءو والأرض، سواء في المساكن، أو النساء، أو الطعام، أو المراكب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في
 ونعيم الجنة يفوق الوصف، ويقصر دونه الخخيال، ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنيا، ومهما ترقى الناس في دين دنياهيم، فسيبقى ما يلغنونه أمرًا هينًا بالنسبة لنعيم الآخرة، فالجنة: نور يتلالالأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، في

 وصحچه، الألباني في صحيح الـجامع، رقم

## المرزق في الآخرة

لقد شاءت حكمة الله تعالى أن يكون رزقه لعباده في الدنيا محدوداًا، وعلى دفعات.
قال تعالى:我
 ولو بسط الله الرزق لعباده، فوستهد وكثّره
 الله لهم إلى غير الذي حده لها لهم في بلاده بركوبهم في الأرض ما حظرْ عليهمه، ولكنه ينزّل رزقهم بقدر؛ لكفايتهم الذي يشاء منه، فالله يعلم أن عباده -هؤلاء البشر - لا لألون يطيقون الغنى إلا بقدر. وفي قوله تعالى:





وهكذا الحال: ترى كثيرًا من هؤلاء
يتمنون ما يتمنون ولا يعطون إلا بنضا بـا منه، وكثيرًا منهم يتمنون ذلك البعض وقد حرموه، فاجتمع عليهم فقر الدنيا وفقر الآخرة، وأمّا المؤمن التقي نقد اختار مراده وهو غنى الآخرة، فما يبالىى: أوتي حظًّا من

وفيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمع
ولا خطر على تلب بشر.

إن مما لا شك أن في الجنة فوق ما ما يخطر بالبال، أو يدور في الخيال، مما لا يوجد مثله في الدنيا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله: أعددت لعبادي الصّالحين

理
 خيرٌ من الدّنيا وما فيها، فاقر وعوا إن شئتم:



 الرّاكب في ظلّها مائة عام مفا يقطهها، اقرعوا
 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يومًا يحّتّ وعنده رجلٌ من أهل البادية، أنّ رجلّا من من أهل الجنّة استأذن ربّه في الزّرع، فقال له: ألست فيما شُت؟؟ قال: بلى، ولكنّي أحبّ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربـيم سبـحانه وتعالثى رقم 1 | 1 . 1 .


 كتاب الـجنة وصفة نعيمها وأْملها، رقم .YAYE

مقام أبنّا، في حبرة ونضرة، في دور عالية سليمة بهية. ومن أعظم فضل الله ورزقه وعطائه في الآخرة: النظر إلى وجهه الكريم يوم التقيامة؛ قال تعالى: ر( 1 ( روى صهيب عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فال: (إذا دخل أهل الجنّة الجنّة يقول اللّه تبارك وتعالى: تريدون شيئا آزيدكم. فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنّة وتنجّنا من اللّار. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شينًّا أحبّ إليهم من اللّظر إلى ربّهم عزّ وجلّ) (1) . وذكر القرآن أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في المحشر، وفي الجنة.

 فدل على المؤمنين يرونه يوم القيامة، و قال تعالى: [ق: قبر]. وفسّر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم النحسنى: بأنها الجنةّ، وفسّر الزّيادة بأنها: النظر إلى وجه الله الككريم، وهو ثابتٌ في

(1) أخر جه مسلم في صتحيحه، كتاب الإيمان،


أخرج مسلم في صتحيتحه، كتابب الإيمان،

أن أزرع، قال：فبذر فبادر الطّرف نباته النّبيّصلّى اللّهعليهوسلّم، وقدهلك هارئلة يوم بدرِ، أحابه سهمٌ غربٌ، فقتله، فقالتِ با رسول الله، قد علمت موضع حارئة ما من تلبي، فإن كان في الجنّة، لم أبك عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع، فقال رسول اللّ صلّلى اللّه عليه وسلّم：（مبلت أوجنّةٌ واحدةٌ هي؟ إنّما هي جنانٌ كثيرةً، وإنّه لفي الفردوس الأعلى）
وجاء في مساكنها：ما في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنة وبنائها فقال：（الجنّة بناؤها لبنةٌ من فضّة، ولبنةٌ من ذهب، وملاطها ولاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللّؤلؤ والياتوت،
 ويخلد لا يموت، لا تبلى ثبابهم، ولا يفنى شبابهم）（8） وأما غرف الجنة وخيامها، فذكر القرآن أن لأهل الجنة مساكن وبيوتا وغرفًا مبنية بعضها فوق بعض．





رققم Y


．YOYT
وصحتحه الألباني في صحيح التجامع، رقم

واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبالد الجال، فيقول الله تعالى：دونك يا ابن آدم، فإنّه لا لا


 النبيّ صلى الله حليه وسلم）（（1）． وهي ليست جنة واحدة، بل جنان متعددة．
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله
عنه، قال：قال النبي صلى الله عليه وسلم： （من آمن باللّه وبرّبولى، وآقام الصّالاة، وصام رمضان كان حقّا على اللّه، أن يدخلي
 أرضه الّتي ولد فيها）، فقالوا：يا رسول اللّه، أفلا نبشّر التّاس، ثال：（إنّ في الجنّة مانة درجة أحدّها اللّه للمجاهدلين في سبيل اللّه، ما بين الدّرجتين كما بين السّماء والأرض، فإذا سألثم اللّه فاسألوه الفردوس، فإنّ أوسط الجنّة، وأملى الجنّة أراه فوته عرش الرّحمن، ومنه تفجّر أنهار الجنّة）（ب）وبّبت في الصحيح أيضًا عن أنس أنّأمَّ حارثة أتت
(1 أخرجه البحخاري في صحيحه، كتاب
المز ارعة، بأب كراء الأرُض بالثذهب والفضشة، ．$ヶ$ ケミ
（ أخر جه البخاري في صسحيحه، كتاب الـجهاد، باب r．rV9．

 بل هي خيام منصوبة في اللبساتين، وعلى

شواطئُ الأنهار.


 الجنة وثمارها، وقطوفها الدانية المذلللة


 يريدون ويشتهون، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب.
 وَ وَ

 :

وقد أباح الله لهم أن يتناولوا من خيراتها،


 وقال تعالى:隹


أْ وقال تعالى:
(Y) أخرجه البخاري في صحتيحه، كتاب التفسير، سورة الر حمن، بابِ با با رقم


[الر حمن: ولم].
وفي الْصحيحين من حليث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ للمؤمن في الجنّة
 ميأل، للموّمن فيها أهلون يطوف عليهم
$\qquad$ .rrq.o وحساY

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ في الجنّة لسوقًا يأتونها كلّ جمعةِ فتهبّ ربح الشّمال فتحتو في وجوهوهم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالًا، فيرجعون إلى ويلى أهليهم وقد ازدادوا حسناّ وجمالاً، ثيقول
 وجمالًا، فيقولون: وأنتم واللّه لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً) (ث) قال النووي: االمراد باللوق: مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق، ومعنى يأتونها كل جمعة: أي في مقدار كل جمعة أي أسبوع، وليس هناك حقيقة أسبوع؟ وقال الثاضي: وخص ريح الجنة بالشمال؛ لانها ريح المطر عند العرب، كانت تها من جهة الشام، وبها يأتي سحاب المطرير، وكانوا يرجون السحابة الشامية، وجاءت في الأحاديث تسمية هذهـه| (\$). قال صلى الله عليه وسلم: (ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبتا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبتّا، وإن لكم أن انـ تشبوا فلاتهرموا أبتا، وإن لكم أذ تنعموا انلا تبأسوا البَّا، فلدلك توله عز وجل:


(Y) أخرجه مسلم في صتحيحه، كتاب التجنة وصفة نعيمه، ؛




 [محمد: 10]
وقد يتبادر إلى الذهن: أن الطعام
والشراب في الجنة يتتج عنه ما ينتج عن طعام أهل الدنيا وشرابهم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك، والأمر ليس كذلك، فالجنة دار خالصة من الأذى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ أوّل زمرةٍ يدخلون الجنّة على صورة القمر ليلة البدر، ثمّ الّذين يلونهم ملى اشدّ كوكبِ درّيٍ في السّماء إضاءة، لا يبولون ولا ولا ولا يتغوّطون، ولا يتفلون ولا يمتخطون،
 ومجامرممالألوّة -الألنجوج، مود الطيّبـ وأزواجهم الحور العين، على خلق رجلِ واحِد، على صورة أبيهم آدم، ستّون ذراعًا في السّماء)(1) وأهل الجنة خالدون فيها، ونعيهم دائم. نفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن
(1) أخرجه البخخاري في صتحيحه، كتاب بلو





الخخدم يسعون عليهم بما يشتهون. وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية، فهذه اللدار الجليلة
 ويتمتعون بما فيها، مما تشتهيه الأنفس
 والفرح الدائم، واللذات المتات المتواترة، والنعم المتوافرة، وأي مرتفق أحسن من دار، أدنى أهلها، يسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة، ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم، قد أعطى جميع أمانيه ومطالبه، وزيد من المطالب، ما قصرت عنه الأماني، ومع ذلك، فنعيمهم على الدوام متزا ايد في أوصافه وحسنه، فنسأل الله الكريم، ألن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان، بشر ما عندنا من التقصير والعصيان، ودلت الآية الكريمة وما أشبهها، على أن الحلية، عالية والمة للذكور والإناث، كما ورد في الأحاديث
 - وكذلك الحرير ونحوها (Y) وثياب أهل الجنة وحليهم لا تبلى ولا تفنى، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من يدخل الجئّة ينمـم لا لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه)( ()
(Y) تيسير الكريم الرحمن ص EV0.
(Y) أخرجه مسلم في صحميتهيه، كتاب الـجنة وصفة نعيمها وأهلّها، باب في دوام نعيم أهل


鼡
 [ [الأعراف: وأما لباس أهل الجنة وحليهمه فقال تعالى:






يقول السعدي: اأولثك الموصوفون
بالإيمان والعمل الصالح، لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارها، فأجنت من فيها، وكثرت أنهارها، فصارت تات تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة، والمنازل اللرفيعة، وحليتهم فيها الذهب، ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس، وهو الغليظ من الديباج؛ والإستبرق، وهو مار ور منه، متكئين فيها على الأرائك، وهي المير السر المزينة، المجملة بالثياب الفاخرة فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك، وفي اتكائهم على الأرائك، ما يدل على كمال الثراحة، وزوال النصب والتعب، وكون
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الججنة وصفة نعيهها وأهنّها، باب في دوام نعيم أهم أهل
الـجنة وقوله تعالى: (ونودوا أن تلكم الـجنة)،
رقم rırv.

هِبْ وقال تعالى: : وهُ

 [الر حمن: وتمالي].

 وقد وصف الله أزواج أهل الجنة، فقال سبحانه: :
 فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى

 اللحيض والنفاس والمني، والبول والغائط، والمخاط والبصاق، والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضا، بكمال الجمال، فليس فيهن عيب، ولا دمامة خلق، بل هن اليمن خيرات حسان، مطهرات اللسان وان والطرف، قاصرات طرنهن على أزواجهن، وقاصرات ألستهن عن كل كلام قيح (ب) . الفرق بين رزق الدنيا ورزق الآخرة: هناك عدة فروق بينهما، منها: "ش رزق الدنيا قليل ومنقطع وزائل، بينما رزق الآخرة كثير ودائم وخالد.
(ヶ) تيسري النكريمالرحمن، السعدي ص $\ddagger$ ٪.

وأما غلمان أهل الجنة، فقال تعالى:


قال تعالى: .
قال ابن عاشور: اوأحسن من يتّخذ
للخدمة الولدان؛ لأنهم أخفتّ حركةٍ وأسرع مشيًا، ولأنّ المخدوم لا يتحرّج إذا أمرهم أو نهاهم، ووصفوا بانتهم مخلّدون للاحتراس ممّا قد يوهمه اشتقاق ولدانٌ من النّهم يشبّون ويكتهلون، أي: لا تتغير صفاتهم، نهم ولدانٌ دوما، وإلّا فإنّ خلود النّوات فيات في الجنّة معلومُ فما كان ذكره إلّا لآته تخليدّ
 فيه المشبّه بحالِ خاصِّ لأنهم شبّهوا به في حسن المنظر مع التّرّقق"|(1). ويزوج الله المؤمنين في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنيا،


والحور: جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض، وسواده شديد السواد. والعين: جمع عيناء، والعيناء: واسعة العين، وقد ورد ذكر الحور منكّرة في القرآن الككيم في أربعة مواضع: قال تعالى:
(رزق الدنيا يحصل لصاحبه بتكلف،
ومشقة، رزق الآخرة بلا تكلف ولا
مشقة.
" رزق الدنيا مشوب بالهموم والغموم والمكاره، أما رزق الآخرة خالص من الأنكاد.
 الآفات، بينما رزق الآخرة في زيادة
واستمرار.
"ش رزق الدنيا ليس مقياسَا للمنزلة عند الله بخلاف الرزق في الآخر.

مو ضو عات ذات صلة:
الإنفاق، البخل، التوكل، الزكاة، السؤال،
السير، العطاء، المن المن

