

عناصر الموضوع

| A | * |
| :---: | :---: |
| 9 |  |
| 1. | an\| |
| Ir |  |
| 10 | براءة |
| r. |  |
| rr | * |
| rr | الألسوبا الحّرآني فِ |
| TV | din |
| ra |  |

远

## 

أولاًا: المعنى اللغوي:
برأ: الباء، والراء، والهمزة: يدل على أصلين في اللغة إليهما ترجمع فروع الباب>

 والأحل الآخر: التباعد عن الشيء، يدل على الثبرؤ، والتخلص، والتنزه، والثباعد، والتنصل والتزايل، وغير ذلك. والبراء: مصدر برئت (1)؛ ولأنه مصدر فلا يجمع ولا يثنى ولا يوئنت، فتقول: رجلٌ رِ براء،



ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
لقد عرف العلماء البراء اصططلاحَا بتعريفات عديدة منها:
 (ابغض أعداء الله من المنافقين وعموم الكفار، وعداوتهمه، والبعدعنهم، وجهاد الحربيين منهم بحسب القدرة|"(1) (ابغض الطواغيت الثت تعبد من دون الله تعالى (من الأصنام المادية والمعنوية: كالأهواء والآراء)، وبغض الكفر (بجميع ملله) وأتباعه الكافرين، ومعاداة ذلك كله|(V).






## البـ2

## 

وردت مادة (برأ) في الثقرآن الكريم(1) (Y) مرة، وما يخص منها موضوعنا (YY) مرة(1). والصيغ التي وردت مي:




0

Y الفعل المضهارع
] ع:
IY
الاسم

[1:1: $1:$ (1)
اسم المفعول 1
وجاء البراء في الاستعمال القرآني بمعناه اللغوي، وهو المفارقة والتباعد من الشيء ومزايلته() ()

## |

## 1

البراءة لغةً:



البراءة اصطلاحًا:
لا يختلف المعنى الاصططلاحي عن المعنى اللغوي، بل ينحدر منه.
الصلة بين البراء وبراءة:

لا يوجد فرق فهما بنفس المعنى، بل إن لفظة البراءة من اشتقاقات لفظة (برأ)، ويتضح ذلك من خلال تعريف البراه.

بمعنى التخلية عن الشيء، أي: البعد عنه، وترك الأمر، أي: طرحه وأهمله (Y)، وهذا المعنى مشابه لمعنى البراء إلى حد كبير.

الترك اصططلاحًا:
لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. الصلة بين الترك والبراء:
هناك تشابةٌ إلى حد كبير مع مصطلح البراء، فالبراء البراء يشتمل على معنى المفارقة والتجنب والإهلاك والامتحان.

الولاء لغةً:
القرب والدنتو والمدحبة والنصرة(ث)، قال الراغب الأصفهاني: (ولي: الولاء والتوالي: أن





البـ2
 المكان، ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقـة والنصرة والاعتقاد، والولاية: النصرة|"(1)
الو لاء اصطلاحًا:
التقرب إلى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالمحبة والنصرة والطاعة، وغير ذلك من مظاهر الولاء و(ب)

الصلة بين الو لاء والبراء:
معنى الو لاء يأتي على النقيض تمامًا من معنى البراء، فالبراء يعني البعد والطرح والبّلغض، أما الولاء فيعني القرب والحب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) انظر: الو لاء والبراء في الإسلام، الثقحطني ص AV. }
\end{aligned}
$$

لهم عهد بأن عهدهم انتقض (ب) ،وكما أن
 الله أضيف صدور البراءة إليه سبحانه ، وعطف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؛ لأنه هو المبلغ عنه، والمنغذ كا قال الامام الرازي: الالقائل أن يقول: لا




هذا التكرير؟
والجواب عنه من وجوه: الوجه الأول: أن المقصود من الكلام الأول الإخبار بثبوت البراءة الواء، والمقصود من هذا الككلام إعلام جميع الناس بما حصل

والوجه الثاني: أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهلد، ومن الككلام الثاني البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية اليالية مجرى الزجر والوعيد، والذي يدل على المي حصول هذا الفرق أن في البراءة الأولى
 والمقصود أنه تعالى أمر في آخر سورة الأنفال المسلمين بأن يوالي بعضهم بعضّا، ونبه به على أنه يجب عليهم آن لا يوالوا

## البر ائرة في حق النه تِايّى

أولًا: بر اءة الله عز و جل من المشر كين:

 والمعنى: إلى النذين عاهلد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين؛ لأن العهود بين المسلمين والمشركين عهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن يتولى عقدها إلا رسول الله صلى الله اله عليه وسلم أو من يعقدها بأمره، ولكنه خاطبر المؤمنين بذلك لعلمهم بمعناه، وأن عقود النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كانت
 راضين، ولعقوده عليهم مسلمين، نصار عقده عليهم كعقودهم على أنفسهمه، فلذلك قال: : كان من عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده(1)

 بَريِّةٌ معطوفَا على قوله تعالى:

وَرَسُولِيهِ
وموقع لفظ (أذان) كموقع لفظ (براءة) في التقدير، وهذا إعلام المشركين الندين
(1) جامع البيان، الطبري ع / 9 (1)

بني إسرائيل فقالوا: ما يستر هذا التستر، إلا من عيب بجلده: إما برص وإما أدرة:() : وإما آثة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا الموسى،
 ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها،
 وطلب الحجر، فجعل يقول: ثويبي حجر، ثويي حجر، حتى انتهى إلى ملا من بني
 وأبراه مما يقولوذ، وقام الحجر، فأخذ ثوريه
 إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه، ثلانًا أو أربعًا
重

 براءته عيانًا؛ لأن موسى كان برينًا مما قالوه من قبل أن يوذوه بأقوالهمه، فليس وجود البراءة منه متفرعة على أقوالهمم، ولنكن اللّه أظهر ها عقب أقوالهمه، فإن الله أظهر براءاته من التغرير بهم إذ أمرهم بدخول أريحا،
 آدر يين الأدر.
انظر: القناموس المستحيط، الثفيروزآبادي



 السالام، رقم ع •

الكفار وأن يتبرعوا منهم، فههنا بين أنه تعالى كما يتولى المؤمنين نهو يتبرأ اعن المشركين ويذمهم ويلعنهمه، وكذلك الرسولي أتبعه بذكر التوبة المزيلة للبراءة. والوجه الثالث: في الفرق أنه تعالى في في الككلام الأول، أظهر البراءة عن المسركين
 الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أن وصفهم بوصف معين؛ تنيها على أن أن الموجب لهذه البراءة كفرهم وشركهم|(1)
ثانيًا: تبرأة الله لموسى عليه السلام: قال تعالى:

 لقد حكى القرآن الكريم ألوانًا من إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه السلام، ومن



 ومن إيذائهم له عليه السلام ماروارواهالإمام البخاري عن أبي هريرة رضي ألله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن موسى كان رجلًا حييًا ستيرًا، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من


لأنه قد ذكر كل ذلك أنهم قد آذوه به، ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قال الله إنهم آذوا موسى، فبرأه الله مما قالو||(1) .

فثبت قلوبهم وافتتحوها، وأظهر براءته من الاستهزاء بهم إذ أظهر معجزته حين ذبحوا البقرة التي أمرهم بذبحها فتبين من قتل النفس التي ادارأوا فيها، وأظهر سلامته من البرص والأدرة حين بدا لهم عرياناً الما انتّا النقل

 نفس قولهمم؛ لأن قولهم قد حصل وأوذي به، وهذا كما سموا السبة القالة|(1) واختتام الآية بقوله تعالى:
 بتبرئة نبيه موسى عليه اللسلام، والوجيه: هو صاحب الجاه والمكانة، فكانت لموسى عليه السلام مكانة عظيمة عند الله تعالثى كـلى وهذا تسفيه للذين آذوه بأنهم آذوه بما هو مبرأ منه، وتنويه وتوجيه لثنزيه الله إياه بأنه مستحق لتلك التبرئة؛ لأنه وجيه عند الله تعالىى (Y)
وأولى الأقوال وأصوبها في قضية تبرئة موسى عليه اللاملام مأ قاله الإمام الطبري: اأن يقال: إن بني إسرائيل آذوا نبي الله ببعض ما كان يكره أن يؤذى به، فبر أه الله مما
 أبرص، وجائز أن يكون كان ادعاءهم عليه قتل أخيه هارون، وجائز أن يكون كل ذلك

## البـا

وما دام هذا السبب قائمًا، كانت العداوة قائمة، حتى إن أزالوه وآمنوا بالله وحده، انقلبت العداوة موالاة، والبغضياء مودة، والمقت محبة، فأفصحوا عن محض (الإخلاص)| (ب)
فيوضح القرآن الكريم كيف أعلن إبراهيم عليه السلام والمؤمنون معه بكل شجاعة وشدة، إيمانهم الكامل بالحقرّ وبام وبراءتهم
 الله عز وجل في العبادة آلهة أخرى، وأنهم لـم يكتفوا بالتغيير القلبي للمنكر، بل جاهراهروا
 وفي موضع آخر يعلن إبراهيم عليه السلام براوته من شرك قومه صراحة الـة قال

 سُشْرِكُوْنَ
قال الإمام الطبري: پ فلما رأى إبراهيم
 آَآكْبٌ
 قال إبراهيم عليه السلام لقومه:
 والأصنام ودعائه إلها مع الله تعالثى "(\%)

## 

 أولًا: براءة إبراهيم عليه السلام والمؤمنين معه:قال تعالى:


.[
والمعنى: قد كان لكم- أيها المؤمنونأسوة حسنة، وخصلة حميدة إيدة، ومنقبة كريمة، في قصة أبيكم إبراهيم عليه اللسلام ، وفي قصة الذّين آمنوا معه، وقت أن قالوا لقو القومهم الكافرين، بشجاعة وقوة: إنا برآء منكمب، ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله عز وجل،
 وبينكم العداوة والبغض على سبيل التأبيد
 حتى تؤمنوا بالله - تعالىى وحده-، وتتركوا
عبادتكم لغيره تعالى (1).

قال صاحب النكشاف: ضالقد كان في
 جلير بأن يؤتسى به، ويتبع أثره هو وهو قولهم
 بالعداوة، وقشروا لهم العصار العاء، وأظهروا لهم اللبغضاء والمقت، وصرحوا بأه وأن سبب عداوتهم وبغضائهم، ليس إلا كفرهم بالله،

تعملون في هذا العالم من خير أو شر.


اختلف المفسرون في هذه الآية. فقال الطبري: מأن مذه الآية معترضة في قصة نوح، وهي في شأن محمد صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، ويحتمل كون الكلام في شأن نوح عليه السلام، فإن قومه زعموا أن العذاب النذي توعدهم بها أمر

مغترى بقصد إرهابهـم. والراجح أن هذه الآية من محاورة نوح لقومه، كما قال ابن عباس؛ لأنه ليس قبل هذا الككلام ولا بعهه إلا ذكر نوح وقوم ومه، والخطاب منهم ولهمّ، وهم يقولون: افترى ونري ما أخبركم به من دين الله، وعقاب من أعرض عنه، فني مذه الآية إعلان صريح من من نوح أنه بريء من أعمال قومه وشركهمه|(1) وني موضع آخر يتحدى نوح قومه بأنه لا لا

يكترث بتهلديد ووعيد قومه له. قال تعالىى:
症

 سَأَرْكُ



ثانيًا: براءة نوح عليه السلام:
قال تعالى:
攼



 .
والمعنى: قال قوم نوح له: قد طال منك هذا الجدال، وهو المراجعة في الحجة ومقابلة الأقوال ومناقشتها حتى تقع الغلبة، فأتنابما تعدنا بهم من العذاب والها في الدنيا، إن كنت صادقا في اديا ادعائك أن الله يعذبنا على عصيانه في الدنيا قبل الآخرة، أجاب نوح قومه عن اتهامه بكثرة الجدال الئلئ قائلّا: ليس إنزال العذاب أو العقاب بيدي، ولنيس لي توقيته، وإنما ذلك بيد الله، وهو الئيو الآتي به إن شاء وإذا شاء، ولستم من المنعة بحال من يفلت أو يعتصم لتنجوا، وإنما أنتم في قبضة القدرة الالهية، وتحت سلطان الملك الإلهي، وليس نصحي بنافع، ولا إرادتي الخير لكمم مغنية إذا كان اللّه تعالّى قد أراد بكم الإغواء والإضالال والإهلاك، الله ربكم، أي خالققكم والمتصرف في أموركم؛ وهو الحاكم العادل الذي لا يجور، ترجعون في الآخرة، فيجازيكم بما كتتم

## البـا

 بعد أن دعا نبي الله هود عليه السلام قومه لعبادة الله وحذه، وحذرمم من الإعراض عنه سبحانه ، ونادامم بلفظ: -يا قوم- ثلاث مرات، توددا إليهم، وتذكيرا' الهم بآصرة القرابة التي تجمعهم وإياه؛ لعل ذلك يستير مشاعرهم، ويحقق اطمئنانهم إليه،
 ما تدعيه أنك رسول من عند الله، ولن ونـن نترك عبادة آلتتا بمجرد قولك: اتركومم، وما نحن لك بمصدقين، فكان جوابهم متضمنـا أربعة أشياء كلها عناد وحماقة واستكبار، وهي المطالبة بالبينة والإصرار على عبادة الالّلهة.

 ما ملخصه (أي: مسك بجنون لمبك اليا لياها، وصدك عنها، وعداوتك لها، مكافأة لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء اءه فمن ثم صرت تتكلم بكلام المجانين وتهذي بهذيان المبرسمين||(\$) ثم قال: اوقد دلت ردودهم المتقدمة على أن القوم كانوا جفاة غلاظ الأكباد، لا لا يبالون بالبهت، ولا يلتغتون إلى النصح، ولا (Y) البر سام: أي بكسر الموحدة سريانيّ معربٌ أطلق على أختالال الئقل وعلى ورم الرأس
وعلى ورم الصـدر .

انظر: فتح الباري، ابن حهر / /r

يقول نوح عليه الُسلام لقومه: إن كان
قد شق عليكم وعظم قيامي معكم للدعوة إلى عبادة ربكم، وتذكيري ووعظي إياكم بآيات الله أي بحججه ويراهينه الدالدئلة على وحدانتته وعبادته، فإني توكلت على الله وحده ووثقت به، فالا أبالي ولا أكف عن عن دعوتي ورسالثي، سواء عظم عليكم أو لا الا
 من أمر تغعلونه بي، أنتم وشركاؤكم الذئ الذين تعبدونهم من دون الله من صنم ووثني، ولا تجعلوا أمركم الذي تعتزمونه خفيًا ملتبسًا عليكم، بل أظهروه لي، وتبرورا فيه، وافصلوا حالكم معي، فإن كتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلى ذلك الأمر ونفذوه بالفعل، ولا تؤخروني ساعة واحدة عن تنفيذ هذا القضضاء، فمهما قدرتم فالفعلوانيا، فإني لا أبالي بكم ولا أنحاف منكم لأنكم لستم على شيء" (1). ثالثًا: براءة هود عليه السلام: قال تعالى:
准


(1) انظر: فتح الثدير، الشوكاني ז/ \&or.

في حغظي، فهو على كل شيء قدير (Y) . ويمكننا أن نخلص إلى ألى أن رد هود عليه اللسلام على قومه تضمن عدة أمور وهي: التحدي والمعجزة الباهرة، وقلة المبالاة بهم وبتهليدهم، والبراءة من شركهمّ وإشهاد الله على ذلك، وإشهادهم على براوته من شركهم، وطلبه المكايدة له، وإظهار قلة المبالاة بهمَ وعدم خوفه مونه منهم ومن آلهتهم. رابعًا: براءة رسول الله صله الـى الله عليه

قال تعالْى :


 ,
قال الإمام الطبري: ايقول تعالمى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لُهؤلاء المشركين، الجاحلدين نبوتك، العادلين

 تشهدون أن معه معبودات غيره من الأوثان - والأصنام|"(\%)
(Y) انظر: جامع البيان، الطبري 10/ / •بّ، إرشاد العقل السليّ، أبو السعود التأويل، التخازن


تلين شكيمتهم للرشد، وهذا الأخير دال على جهل مفرط، وبلِّ متناه، حيث اعتقدوا في حجارة أنها تتصصر وتتتقم...||(1) وبعد أن استمع هود عليه اللسلام إلى ردودهم القبيحة، فما كان منه إلا أن يقف منهم موقف المتبريء من شركهم' والمتحدي لطغيانهم، والمعتمد على الله- تعالى وحده- في الانتصار عليهم'
重 أي: أشهد الله على نفسي واشهدوا علي أني بريء من شرككم ومن عبادة الأصنام، ولا يعني هذا أنهم كانوا أهلَا للشهادة، ولكنه نهاية للتقرير، أي لتعرفواك ولما ولم يقل: (إني أشهد الله وأشهدكم) لثّلا يفيد التشريك التين بين الشهادتين والتسوية بينهما؛ فإن إشهاد اللله على البراءة من الشّرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد، وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهمَ، ودلالة على قلة المبالاة بهم، وإذا كنت برييًا من جميع الأنداد والأصنام، أي مما تشركون من دون
 ما تستطيعون من أنواع الكيد لي، جميعا ولا ألي أنتم وألهتكمَ، ولا تمهلوني طرفة عين، إني فوضت أمري كله لله ربي وربكمّ، ووكلته
(1) الكشاف r/r•ع.

## البسا

قال الإمام الرازي: اواعلم أن هذاالككلام عملكم، ولا يضركم عملي، وإنما يجازى


 قال ابن تيمية: ا(فقد أمره الله أن يتبرا من عمل كل من كذبه وتبريه هذا يتناول المشركين وأهل الكتاب|"(+) فتد أمر الله تعالى نيبه صلى اللـي الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة، أن يظهر البراءاءة من أعمال الكفار القيبحة إنكارًا الها، وإظهارًا لوجوب الثباعد عنها، وبين هذا المعنى في سورة الكافرون (8) . ومن الآيات التي تحدثت عن تهديد النبي صلى الله عليه وسلم لعشيرته بالبراءة، (1ii)
 (f)

ومعنى هذه الآيات: فإن عصتك يا يا محمد صلى الله عليه وسلم عشيرتك الأقربون النيين أمرتك بإنذارهم، وأبوا إلا الإقامة على عبادة الأوثان، والإشراك بالر بالرحمن، فقل لهم: (إني بريءٌ مْما تعملون) من عبادئ الأصنام ومعصية باريء الأنام (0)





من ثلالثة أوجه: أولها: قوله: 年 بما تذكرونه من إثبات الشركاءا
 إنما تفيد الحصر، ولفظ الوااحد صريح في التوحيد ونفي الشركاء.
 وفيه تصريح بالبراءة عن إلبات الشركاء، فثبت دلالة هذه الآية على إيجاب التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد. قال العلماء: المستحب لمن أسلم ابتداء أن ياتي بالشهادتين، ويتبرأمن كل دين سوى دين الإسلام.
ونص الشافعي رحمه الله على استحباب ضم التبري إلى الشهادة؛ لُوله: : وإنتي بريء مما تشركون عقيب التصريح بالتوحيدلا(1) التا ومما يتصل بسياق الآية قوله تعالى:
 اَتَنْ [يونس: : (£]. قال الإمام الطبري: الوإن كذبك يامحمدل، هؤلاء المشركون، وردوا عليك ما جيتتهم به من عند ريك، نقل لهمم: أيها القومب، لي ديني وعملي، ولكّم دينكم وعملكم، لا يضرني

$$
\text { (1) مغاتيح الغيب با / . . } 0
$$

## 

يعتبر الشيطان من ألد الأعداء للإنسان منذ بداية الخليةة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولقد أخذ النيطان العهد على النى نفسه أمام الله عز وجل وجل على إغواء بني آدم وإضلالهمه، ولكن يأتي يوم على الشيطان
 على بعض المواقف التي يتبرأ فيها الشيطان من أتباءه:
أولًا: براءة الشيطان من المشركين في بدر:
قال تعالى: بالِ牦


 أْلِفْتَابِ
ألثقى الثيطان ني روع المشركين أنهم لا يغلبون لكثرة عددهم، وعددهم، وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قربات تجعله مجيرًا لهمّ، وحافظًا إياهم عن السوء حتراء المتى قالوا: اللهم انصر أهدى الفنتين، وأفضل الدينين، ولكن حينما التقت الفئتان، فثئة المؤمنين وفثة المشركين ولى الشيطان مدبرا الـيرا
 من عهدكم وجواركم ونصرتكم، إني أرى

وهذه الآية تفريع على قوله تعالى:
 أمرك المستفاد من الأمر بالإنذار، أي: فإن عصاك عشيرتك فما عليك إلا أن تتبرا من من عملهم، فالتبرؤ إنما هو من كفرهمّ إلما وإنما أُمِرَ أن يقول لهم ذلك؛ لإظهار أنهم أهمل للتبرؤ من أعمالهم، فلا يقتصر على إضمار ذلك في نفسهـ (1)

من الملائكة النازلة لتأيد المؤمنين مالا وأمرهم بأن يلوموا أنفسهم؛ لأنهم مم النين
 يوم ألقيامة، أو إني أخلاف الله أن يصيبني على من له أله أدنى عقل، ثم أوضح لـا لهم بأنه
 الوقوع في البلية، ثم صرح لْهم بأنه قد تبرا مما اعتقلدوه فيه وأثبتوه له، وهو إشراكي مع الله تعالى فتضاعفت عليهم الحسرات، وتوالت عليهم المصائب (ث).

بمكروه من قبل ملائكته
ثانيًا: براءة الشيطان ممن دعاهم للكفر يوم الثيامة:
قال تعالى:

虽

鲀 بِّقْ

[إير اهيم: YY].

لقد قام الشيطان للكافرين في هذا اليوم مقامًا يقصم ظهوردهم، ويقطع قلوبهم، فأوضح لهم أن مواعيده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة معارضة لوعد الحق من اللـي تعالى وأنه أخلفهـم ما وعدهم بها ثم ثم أوضح لهم بأنهم قبلوا قوله بما لا يتفق مع العقل؛ لعدم الحجة التي لابد للعاقل منها في في قبول قول غيره، ثم أوضح لهم بأنه لم يكن منه إلا مجرد اللعوة العاطلة عن البرهان، الخالية عن أيسر شيء مما يتمسك به العقا العاء، ثم نعى عليهم ما وتعوا فيه، ودفع لومهم لa،


[الفرقان: 09]
وفي الأسباب أربعة أقوال: أحدها: أنها المودات، وإلى نحو الموه يذهب

ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. والثاني: أنها الأعماله رواه السدي عن ابن مسعود، وابن عباس، وهو قول أبي

صالح وابن زيد. والثالث: أنها الأرحام؛ رواه ابن جريج

عن ابن عباس.
والرابع: أنها تشمل جميع ذلك (ث). ثانيًا: ثمني التابعين للـرؤساء العودة

للـنيا للتبرؤّ منهـم: قال تعالى:
كُرَّ كا

ألنَّارِ يقول الذين كانوا تأبعين لغيرهم في الباطل: ليت لنا رجعة إلى الحياة الدنيا، فنتبرأ من هؤلاء اللذين اتبعناهم وأضلونا السبيل، كما تبرءوا منا في هذا اليوم العصيب، ولنشنفي غيظنا منهم؛ لأنهم خذلونا وأوردونا موارد التهلكة والعذاب الأليم، مثل ذلك الذي رأوه من العذاب، يريهم الله جزاء أعمالهمم حسرات عليهمّ،
( انظر : زاد المسير، ابن الـجوزي // اسا.

آولًا: براءة اللوؤساء والكبراء من


قال تعالْى:俭地

ألأَسَبَابُ
يوم القيامة يتبرأ الرؤساء والكبراء من مرعوسيهم، حين يجمع القادة والأثباع، فيتبرأ بعضههم من بعضى حال رؤيتهم جميعا للعذاب وأسبابه ومقدماته، وما أعد لْهم من شقاء وآلام، وقد ترتب على كل ذلك أن تقطع ما بين الرؤساء والأذناب من روابط كانوا يتواصلون بها في الدنيا، وصار كل
 قال الطبري: اأخخبر تعالمى أن المتبعين على الشرك بالله يتبرءون من أتباعهم حين يعاينون عذاب الله. ولم يخصص
 فداخحلٍ في ذلك كل متبوع على الكفر بالله والضالال أنه يتبرا من أتباعه الذين كاني يتبعونه على الضلال في اللدنيا، إذا عاينوا

عذاب الله في الآخخرة|"(ب)
 الكل،
 (Y) جامع البيان، الطبري (Y)

## 

نزل القرآن بلسان عربي ميبن، على أنصح العرب وأقومهم لسانانا، وكان القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم حيث تحداهم الله أن يأتوا بمثله، بل أن يأتوا بسورة منه، فهذا القرآن المعجزة يقف المسلم أمامه منبهرا، بين الإعجاز ويين سلاسة الأسلوب وسهولة العبارة، وستعرف على أسلوب الألوربآن

الكريم في عرض موضوع البراء.
أولًاً: أُسلوب الطلب:

أساليب الطلب في اللغن تأتي على عدة
صور، منها:
ا. صيغة الأمر.


أي: إن أبوا قبول دعوتك إلى التوحيد، ورفضوا ما تدعوهم إليه، فأخبر هم يا ما محمد صلى الله عليه وسلم بأنك بريء مما يعملون (٪)
قال تعالى:




أي أن الله يظهر لهم أن أعمالهم كان لها أسوأ الأثر في نفوسهم؛ لما ورثنه فيها من حسرة وشقاء وخسران، فهي تذها وتضمدحل، ولن يخر جوا من النار إلى الدنيا لشفاء كيدهم وغيظهم من رؤسائهم، وهذا

 يخرجوا منها أبدا) (1)
.
قال تعالى:
 أي: يا أيها المصدقون بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أنصارًا وأصدقاءً وأعوانًا

وبنغس المعنى في قوله تعالى: : يَ يَ廆
 [التوبة: آب]. ثانيًا: أسلوب الخبر:
قال تعالىى:

بعدما تعرف إيراميم عليه السلام على الإله الحق، أخبر قومه بأنه بريء من كلئلي الآلهة التي يعبدونها من دون الله تعالئلى (8)

 [رالأنفال: :^؛].
أي: فلما رأى إبليس الملائكة
. (0) (0)
(r) الظر: أوضح التفاسير، الخطيب // • •شا (₹) انظر: تيسير النكريم الرحمن، السعدي (0) انظر: التُفسير الوسيط، مححمد طنطاوي
[الكافرون 1-1
والمعنى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الكافرون، لا أعبد على الإطلاق ما تعبدون من الأصنام والأوثانان، فلست أعبد آلهتكم بأية حال، والآية تشمّل كل كافر على وجه الأرض،
 على شرككم وكفركم عابدين الله الذي أعبد، فهو الله وحده لا شريك لها له، فهذه الآيات تنفي الاتحاد في العبادة، والمقصود من ذلك المبالغة التامة في البراءة من معبوداتهم الباطلة، ومن عبادتهم الفاسدة. فنرى السورة الكريمة، قد تطعت كل أمل توهم الكافرون عن طريقه الوصول إلى مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم اليم وإلى الاستجابة لشيء من مطالبهم الفاسدة، وإنما هو صلى اللل عليه وسلم بريء براء باءة
تامة منهم ومن معبوداتهم وعباداتهم (1)


 أي: أخبرمم بأنهم لا يؤاخذون بعملك ولا تؤاخذ أنت بعملهم، فهم برييون منك

وأنت بريء منهم
(1) انظر: التُنسير الوسيط، متمد طنطاوي .0r4/10


ومقابلة الأقوال ومناقشتها حتى تقع الغلبة، فأتنابما تعدنا به من العذاب والها والهالكا المععجل في اللدنيا، إن كنت صادقًا في ادعائك أن الله يعذبنا على عصيانه في الدنيا قبل الآخرة، أجاب نوح قومه عن اتهامه بكثرة الجدال الجال قائلاً: ليس إنزال العذاب أو العقاب بيدي، وليس لي توقيته، وإنما ذلك بيد الله، وهو الئ
 بحال من يفلت أو يعتصـم لتنجوا، وإنما أنتم في قبضة القدرة الإلهية، وتحت سلطان الملك الإلهي، وليس نصحي بنافع، ولا إرادتي الخير لكم مغنية إذا كان الله تعالى قلى أراد بكم الإغواء والإضهالال والإملاك، الله ربكم؛ أي خالقكم والمتصرف في ألاء أموركم، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور، وإليه ترجعون في الآخرة، فيجازيكم بما كتتم

تعملون في هذا العالم من خير أو شر (Y) Y. F. حوار إبراهيم عليه السلام مع
أبيه وقومه.
 ( ضَلكِلٍ مُبِينِ (洔)




ومن الأساليب الخبرية ما يكون مؤكذًا
بإن، كقوله تعالى:

.[Y4
أي: بريء مما تعبدون من أصنام لا

وبنغس المعنى في قوله تعالى:
 . 19
وقوله تعالى: والى وَأَنَّ

. 䍚,
ثالثًا: أسلوب الحوار :

1. حوار نوح عليه السلام مع قومه.

قال تعالى:

ألصَّدِدِقِنَ




. هود: [هب:

والمعنى: قال قوم نوح له: قد طال منك هذا الجدال، وهو المراجعة في الحجة

$$
\begin{aligned}
& .119 / 7 \\
& \text { (1) انظر: أيسر التفاسير، التجزائري \&/ OMT }
\end{aligned}
$$

ألوهية الكوكب إلى إبطال ألوهية القمر

 غاب كما غاب الكوكب في الليلة الماضية، قال إيراهيم مسمعا قومه: ما هذا أيضًا بإلها ولثن لم يهلني ربي ويونتني لإصابة الحق في توحيده، لأكونن من القوم الضالين المخطثين الطريق، فلم يصيبوا الهنى، وعبدوا غير الله. ولما رأى إيراهيم الشمس بازغة طالعة، وهي أعظم الكواكب المرئية لنا، قال إيراهيم: هذا هو الآن ربي؛ هذا ألكا أكبر من الكواكب والتقمر قدرَا، وأغظم ضوءًا
 صرح إيراهيم بعقيدته، وتبرأ من شرك قومه، قائلا: إني توجهت في عبادتي لخالثق الأرض والسماء، وخالق هذه الكّ الكواكب، إني بريء مما تشركون، باتخاذ إله آخر مع الله، وإنما أعبد خالثق هذه الأشياء ومدبرها الني بيده ملكوت كل شيء، وخالئلق كل
 لأنهم كانوا أصحاب علم الأفالك، قال إيراهيم: إني أقبلت بقصدي وعبادتي وتوحيدي وليماني للذي أبدع السماوات (1)
(1) انظر: التفسير المنير، الز حيلني، YOQ/V.

رَّ我

 شَّهُرْوْنَ
والمعنى: اذكر أيها النبي حين قال إيراهيم عليه السلام لأبيه آزر: أتتخذ هذه الأصنام والأوثان الجمادات آلهة، تعبدها
 وخلقك، نهو المستحق للعبادة دونها، إني أراكاك وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام في ضلال واضح، أي تائهين حيارى جهاءاء، وأي ضلال أوضح من عبادتكم صنما منا من حجر أو شجر أو معدن، تنحتونه بأيديكم، ثم تعبدونه وتقدسونه، ثم أوضح الله
 , الأرض، أي تبيان وجه الدلالالة في خلقهما على وحدانية الله في ملكه وخلقةه، فلما أظلم عليه اللليل، رأى كوكبًا عظيمًا متميزا
 كوكب المستري أو الزهرة، فقال موهمًا قومه في مقام المناظرة والكحجاج: هذا ربي، على سبيل الفرض فلما غرب مذا الكوكب، قال إبراهيم: ما ما هذا بإله، ولا أحب ما يغيب ويختفي؛ لأن لالِله السيطرة على الكون، فكيف يغيب الإله ويستر، ثم انتقل إيراهيم من إيطال

بالله، وبريئون من كل ما تعبدون من غير الله
 به من الأوثان، أو بدينكمه، أو بأفعالكمه، فإن تلك الأوثان لا تنفع شيئا، فهي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر (ب)
 منهم خاصة:



 كلما وعد إبراهيم من أبيه أنه سيؤمن، كان بمنزلة المؤلفة قلوبهم بالاستغفار له؛ لأنه ظنه مترددًا في عبادة الأصنام لما قال له: . فسأل الله له المغفرة لعله يرفض عبادة الأصنام، ولكن لما علم يقينًا أنه مصرّر على الكفر أعلن براءتها منه علانية وبشكا علي صريح في قوله تعالى -كما يدل عليه قوله-: :
 وني موضع آخر يعلن إبراهيم براءته من قومه عامة ومن أبيه خاصة، قال تعالىى: .


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) انظر: مدارك التنزيل، النسفي } \\
& \text { (६) انظر: الـجامع لأحكام أْتقرآن، الثقطبي }
\end{aligned}
$$

## 6

أولًا: الأوثان والمعبودون من دون الله:


 الطاغوت: كل ما صرف عن عبادة الله
تعالى من إنسان أو شيطان أو غيرهما (1)، والمعنى: فمن تبرأ وخلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الثيطان من عبادة غير الله،
 ثبت أمره واستقام على الطريقة المثلى التي لا انقطاع لها، وأمسك من الدين بأقوى
سبب وأحكم رباط (().

وفي الموضع الكالي ييين الله تعالى سبب براءة إبراميم عليه السلام والمؤمنين معه من الثوم في ذلك الزمان، قال تعالىى


 والمعنى: قد كانت لكم قدوة طيبة حميدة تقتدون بها في إيراهيم خليل الر حمن أبي الأنبياء والذين آمنوا معه من أتباعه حين قالوا لتومهم: إنا بريئون منكم؛ لكفركم (1) انظر: لسان العرب، ابن منظر 9/10، تابج

(Y) انظر: الجو اهر التُسان، الثعالبي / ع ع 0.

النذين لم يوالوا أعداء اللّه مهما بلغت درجة
 آلآيحَنَ الله، مهما كانوا، هم الذين كتب اللّانله تعالى
 به، فصارت قلوبهم لا تحب إلا دين الله، ولا تبغض إلا من أبغضه（


 ＂回


攵
 والمعنى：يا أيها المصدقون بالثله ورسوله، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أونياء تنصرونهم في القتال، وتؤيدون الكارئلمار لأجلهمه، أو تطلعونهم على أسرار المسلمين العين العامة أو الحربية، إن اختاروا العا الكفر على الإيمان، وآثروا الشرك على الإسلام، ومن يتولهم منكم فأولثك مم الظاللمون لأنفسهم وأمتهم لأنه خالفوا الله ورسوله، بموالاة الكافرين بدلًا من الثبرؤ منهم، فبعد أن

أي：واذكر أيها الرسول لقومك قريش
المعتمدين على تقليد الآباء والأجداد في عبادة الأصنامه حين تبرأ أيراهيم عليه اليّا السلام مما يعبد أبوه آزر، وقومه من الأصنامه إلا من عبادة خالثه وخالثق الناس جميعاكا، والني قال بأنه سيرشدني لدينه، كما أرشدني في الماضي، ويبتني على الحق（1）
وتال تعالى：



 وَيْدِ
信
［المجبادلة：بـ］．
أي：من شأن المؤمنين الصادقين أن يبتعدوا عن موالاة أعداء الله ورسولها ولوا ولو كان هؤلاء الأعداء، آباءهم الذين ألتوا الجا الذى الُحياة عن طريقهم أو أبناءهم الذين هم قطعة الئم منهم، أو إنخوانهم الذين تربطهم بهم رابطة الدّم أو عشيرتهم التي يتسبون إليها، بل يجب إعلان البراءة منهم؛ وذلك لأن تضية الإيمان يجب أن تقدم على كل شيء، ثم أثنى سبحانه على هؤلاء المؤومنين الصادقين （1）انظر：تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص

## ثشر ات المبراءة وتنتائيها

البراءة هي جزء أساس من عقيدة المسلم، وإذا التزم المسلم بهذه العقيدة فسيكون لها ثمرات ونتائج كثيرة في الدنيا والآخرة، وستعرف على أمم هذه الثمرات: أولًا: الفوز بمرضاة الله، والنجاة من سخط الجبار جل جلاله:
侕

 [آل عمران:يلى].

 C ويعقيدة البراء تتحقق أوثق عرى الإيمان: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: (أي عرى الإيمان أوثق) ؟ في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في اللل) (ث)
 في اليستدرك الّْعجم الكيير 10/11



نهى عن مخالطتهم، أوضح أن هذا النهي
 .
قال ابن عباس: مو مشرك مثلهم؛ لأنه رضي بشركهم، والرضا بالكفر كفر، كما أن الرضا بالفسق فسق. ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعدمن آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله، مصدرًا ذلك بكلمة (إن) المُفيدة للشك؛ لأن حب الكافرين مشكوك فيه من المؤمنين، والمقصود هو تفضيل حبهم على حب الله، أما أصل الحب فهو أمر نطري طبعي لا لوم عليه، ولا مؤاخذة فيه؛ الـا لأن التكليف يتوجه على الأمور المقدورة للإنسان، لا على الأمور الجبلية النطرية كالحب والبغض.
فقال له: قل: إن كتتم تؤثرون هذه الأشياء الثمانية، وتفضلون الآباء، والأبناء، والإخوان، والأزواج، والعشيرة (الثقرابة القريية) والأموال، والتّجارة، والمساكن، على حب الله ورسوله، أي طاعتهما، والجهاد في سبيله الذلي يحقق السعادة الأبدية في الآخرة، فانتظروا احتى يأتي الله بعقابه العأجل أو الآجل (1)

[^0]ثالثًا: حصهول النعم والخيرات وات في الدنيا، والثناء الحسن في الدارين:
ولنتأمل قول الله عز وجل - في حق



 يبين سبحانه ما ترتب على اعتزا ال إبراهيم عليه السلام للشرك والمشركين، والمعنى: حين اعتزل إبراهيم عليه السلام أباه وقومه واكهتهم الباطلة لم نضيعه، وإنما أكرمناه وتفضلنا عليه بأن وهبنا له إسحات ويعقوب ليأنس بهما بعد أن فارق أباه وقومه من أجل
 منهما جعلناه نبيًا ووهبنا لهم أي: لإبراهيا واهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتنا بأن جعلناهم أنبياء ومنحناهم الكثير من فضلنا وإنـا وإسانـا ورزقنا (غ) فاعتزال الشرك والمشركين، والفسق والنفاسقين، يؤدي إلى السعادة

الدينية والدنيوية.
رابًِا: يكون من حزب الله تعالى، ويحقق الغلبة والنصر على الكافرين:
قال تعالى:

(ع) انظر : التنفير الوسيط، محمـ طنطاوي 9 /

وجاء في الحلديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله؛ فقد استكمل (الإيمان)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اإن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا للا لله، ولا يوالي إلي إلا لله الله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه اللله||(ب)

ثانيًًا: السلامة من الفتن والفساد في الأرض:
قال سبحانه:重
 يقول ابن كثير: (أي إن تجانيانبوا المشركين، وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس وانتر ونتلاط المؤمنين بالكافرين؛ فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل" (ّ)

در جةٌ الُحسن على الأقله".
(1) أخرجه أبو داود رقم آل ع، والترمذي رقم

وصحته، الألبناني في صحيح الترغيب




خامسًا: تحفظظ المسلم من الانثياد للكافرين:
قال جل شأنه:

 يحذر الحق تعالى المؤمنين من إطاعة أهل الكتاب والافتتان بفتنتهم إثر توبيخهم بالإغواء والإضالال ردعا لهم عن ذلكا وتعليق الرد بطاعة فريق منهم؛ للمبالغة في التحذير عن طاعتهمّ وإيجاب الاجتناب عن محباحبتهم بالكلية، فإنه في قوة ألن يقال (لا تطيعوا فريقًا).. الخ كما أن تعميم



 الركون إلى الشيء: الميل إليه. يقال: ركن فلان إلى فلان، إذا مال إليه بقلبه،
 والمراد باللذين ظلموا هنا: ما يتناول المشركين وغيرهم من الظالمين والمعنى: واحذروا -أيها المؤمنون- أن تميلوا إلُى الظالمين، أو تسكنوا إليهم؛ لأن ذلك يؤدى إلى تقوية جانبهم، وإضعاف




 (
[المحجادلة: YY].
أي: من شأن المؤمنين الصادقين أن
يبتعدوا عن موالاة أعداء الله ورسون الهُه، ولو كان هؤلاء الأعداء، آباءهم الذين أتوا إلماء الـى الحياة عن طريقهم أو أبناءهم الذين هم قطعة منهم، أو إخخوانهم الذين تربطهم بهم الوم رابطة الدم أو عشيرتهم التي ينتسبون إليها، بل يجب إعلان البراءة منهم؛ وذلك لألن قضية الإيمان يجب أن تقدم على كل شيء ثم أثنى سبحانه على هؤلاء المؤمنين الصادقين اللذين لم يوالوا أعداء الله مهما بلغت درجة قرابتهم فقال:
 الذين لا يوادون أعداء الله مهما كانوا، هم الذين كتب الله تعالىى الإيمان في قلوبهمه' فاختلط بها واختلطت به، فصهارت قلوبهم لا تحب إلا من أحب دين الله، ولا تبغض إلا من أبغضه(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ا }
\end{aligned}
$$

ذلك سبيل، فالزم هدى الله اللذي لجمع الخلق إلى الألفة عليه سبيل|(").

## مو ضوعات ذات صلة:

الإيمان، التوحيد، الشرك، الولاء

جانب الحق والعدل (1)
سادشًا: نيل ولاية الله:

قال تعانى:



[ [1Y.
قال الإمام الطبري في هذه الآية ما ملخصه: (اوليست اليهود، يا محمدل، ولا النصارى براضية عنك أبدَا، فدع طلب ما يرضيهم و يوافقهم، وأقبل على طلب رضا رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الثّ الله به من الحق، فإن الذّي تدعوهم إليه من ذلك لهي السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين الثيم. ولا سبيل لك إلى إلىا باتباع ملتهم؛ لأن اليهودية ضد النصرانية، والنصرانية ضد اليهودية، ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص والحد واليا في حال واحدة، واليهود والنصارى لا تلجتمع على الرضا بك، إلا أن تكون يهوديَّا نصرانيّا، وذلك مما لا يكون منك أبداً لأنك شخـك واحلك، ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة، وإذا لم يكن إلى الجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل، لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل. وإذا لم يكن لك إلى


[^0]:    
    

