

عناصر الموضوع

| rV. |  |
| :---: | :---: |
| rVI |  |
| rVr | al\| |
| rVE |  |
| rA7 |  |
| ras |  |
| \&11 |  |

远

## هثنزم ميت الثنبوة

أولًا: المعنى اللغوي:
بالنظر في مصطلح (بيت النبوة) نجد أنه مركبٌ إضافي يتكون من كلمة (بيت) وكلمة
 أما كلمة (يّت) فأصلها: مأوى الإنسان بالليل؛ لأنه يقال: بات: أقام بالثليل، كما يقال:

 البيت متعارفًا في آل النبي صلى الله عليه وسلم (1) الئلم


 الناس، فأصله غير الهمز)، (\$) ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
عرفها ابن حزم بأنها ا(الوحي من الله تعالى بأن يعلم الموحى إليه بأمرِ ما يعلمه لم يكن يعلمه قبل| (ب)
أقول: وإذا كانوا عرفوا النبي بأنه (امن اختصه الله سبحانه و تعالى بسماع وحي بحكم

 أما إذا أردنا تعريف مصطلح (بيت النبوة) باعتباره مركبًا إضافيًا، فيكون تعريفه باعتبار
 وشاع إطلاقه على أسرة نبينا صلى الله عليه وسلم من شُّحصه وأقاربه.

## 

لم يرد مصطلح (ييت النبوة) في الاستعمال الفرآئي. وتد عبَ عن القرآّن عن معناه بألفاظ أخرى، وميكي:

1. بيوت النبي: قال تعالى: كا كَ
 تَ تَ


## |

## ا أهل البيت:

أهل البيت لغة:
(أمل الرجل: من يجمعه وإياهم نسب أو دين، أو ما يجري مجراهمما من صناعة وبيت
 الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب، وتعورف في أسرة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا - إذا
 [الأحزاب:بّب]. وعبر بأهل الرجل عن امرأتها|(1)

الضمير الذي يرجع إليه يكون جمعا ومذكرًا اجتنابَّا عن التصريح، لأجل حرمة النساءه( (Y) أهل البيت اصططلاحًا:
 والأقارب، وكلما كان الإنسان منهم أقرب وبا ويالنبي صلى الله عليه وسلم أخصى وألزم كان بالإرادة أحق وأنجلـا
الصلة بين بيت النبوة وأهل البيت:
لفظان مترادفان، فأهل البيت، هم بيت النبوة. Y

آل البيت لغة:
الآلّ: أهمل الرجل وعيالل أيضًا: أتباعه وأولياؤها... وأصله أهلّ ، أبدلت الهاء همزةً،
 اوقد ورد الآل في القرآن على ثلاثة أوجه:


(1) المفردات، الراغب الأصفهاني صqّه.




 ويستعمل فيمن يختص بالإنسان (اختصاص ذاته) إما بقرابة قريبة، أو بموالاة. آل البيت اصطلاحًا:
وآل النبي: أقاربه. وقيل: المختصون به من حيث العلم. وذلك أن أهل المل الدين ضربان:
 بالعمل على سبيل التُقليد.
 وليس كل أمته آله. وقيل لجعفر الصادق: الناس يقولون: المسلمون كلهم آل النبي صلى الى الـي
 وصدقوا أنهم إذا قاموا بشر ائط شريعته فهم آله|(1) وآل البيت أصبح علمّا على آلى آل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلة بين بيت النبوة والآل البيت:
 سواء الذي كانوا في حياته، أو النذين جاؤوا بعد مماته.

النقائص وتحليتكن بالكمالات ودوام ذلك،
 بعد جملة توجيهات لهذا البيت الطلاهرك بيت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي هذه الجملة "年 فالتنكاليف فيها مشقة على النغس الإنسانية، فتأتي مثل هذه التعليلات لتتخففها على النفس، فالإنسان إذا علم الحكمة من التكليف، والغاية السامية التي ترتب عليه خفت شدته عليه، ويسر أمره، "وفي التعبير إيحاءاتٌ كثيرةٌ، كلها رفاف، رفيت، حنـ، حنون؛ فهو يسميهم للبيت ولا إضافة. كأنما هذا اليّت هو البيت الواحد في هذا اللعالمب، المستحتق لهذه الصفة. فإذا قيل: (البيت) فقلد عرف الـي وحلدد ووصف... فالتعبير عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك تكريم وتشريف واختصاص عظيم.


 التكليف وغايته. تلطفٌ يشي بأن الله سبحانه و تعالمى يشعرهم بأنه بذاته العلية يتولى تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم. وهي (Y) انظر: التّحرير والتنوير، ابن عاشور Y (Y/

بيت النبوة محط أنظار الأمة، وموطن قدوتها، لذلك حظي برعاية خاصة من المولثى عز و جل، تتمثل هذه العناية في إرادة اللله تعالى تطهيرهمه، وفي مجموعة وصايا أمر الله بها أزواج النبي صلى اللى عليه وسلم. أولًا: إر ادة اللله تعالى تطهير بيث الثبوة: يقول تعالى: عَنحِ

 "يٌّ وتوجيهات لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه في نحاتمتها لتكون بمثابة التعليل لها، فكأنه قال: إنه أمركم بهذه الأوامر إرادة إذهاب الرجس عنكمه، وإرادة تطهيركم. ولئلا يقارفـ أهل بيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المّآثم، ولتصونوا ولمنها بالثقوى (1) فيخبر المولىى عز و جل بأسلوب الْحصر أنه يريد إذهاب الرجس عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويريد تطهيرهمط؛ والقصر قصر قلب، والمعنى: لاما يريد اللله لكن مما أمركن ونهاكن إلا عصمتكن من


يا نبي الله؟ قال: أنت على مكانك، وأنت
على خير) قيل: "الم يدخلها لاستغنائها بظاهر

الكتاب، فليطمئن قلبهاها (T) وفي بعض الروايات تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها: (فأدخلت رأسي البيت، نقلت: وأنا معكم يا رسول الله، قال: إلك إلى خير، إنك إلى خير) وقد اختلف العلماء في ذلكّ، فذهب بعضهم إلى آن الآية خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم لأن الآلية نزلت فيهن ابتداءّاء، وذهب آخرون إلى أنها خاصة بذلئه اليته صلى

الله عليه وسلم للحديث المتقدم والتوسطت طائةٌ بين الطائفتين فجعلت هذه الآية شاملةً للزوجات ولعلٍِ وفاطمة والحسن والحسين؛ أما الزوجات فلكاكونهن المرادات في سياق هذه الآيات، ولكونهن الساكنات في بيوته النازلات في منازله، وأما دخول عليٍ وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم قرابته وأمل بيته في النسب، ويويد ذلك ما ورد من الأحاديث المصر امحة


 وقالل: هذا حديث غريب من حن حـيث عطاء عن عمر بن أبي سلمة.




رعاية علوية مباشرة بأهل هذا البيت|(1).
وأهل البيت في هذه الآية يشمل أزواجه
صلى الله عليه وسلم ومن ذكر في الحدليث
من ذريته وقرابته، فعن عائشة قالت: (خرج
النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل (Y) من شعر أسود، نجاء الحسن بن
 جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم ثال
 وعن عمر بن أبي سلمة ريبب النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (لما نزلت هذه الآية ملى النبي صلى الله عليه وسلم

 فاطمة وحسنًا وحسينًا نجلللهم بكساء(8) وعليٌ خلف ظهره، فجللهم بكساء، ثم ثال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا، قالت: أم سلمة وأنا معهم الثّرط: كساء من صوف أو غيره كانو ايأتزرون





 ألبّهـم إياهـ
| | IVV// انظر : غريب الـحديث، الـحربي


(أي يلبسكم خلع الكرامة|"(ب) ثانيًا: وصايا الله تعالى لنساء بيت النبوة:

وإذا كان للبيت النبوي النشريف خصوصياته وفضائله فإن عليه أيضًا تكاليف كثيرة، وقد ذكر في سورة الأحزاب مججموعة من التكاليف والوصايا التي أمر بها نساء هذا البيت الشريف.
ذكرت هذه الثتكاليف في قوله تعاللى:
 نِ فَا

 ~ (0) وَ四 .
وهذه النكاليف وإن كانت عامة في كافة النساء إلا أنها أكدت في حق ندا نساء هذا البيت لمكان القدوة عندهن. ولنتناول هذه التكاليف بشيء من

إلا الرافضة، وهم مردود عليهم، اوالتا التحقيق أنهن داخلات في الآية، وإن كانت الآية تتناول غيرهن من أهل البيت. أما الدليليل على دخولهن في الآية، فهو أن سياق الآية صريحٌ في أنها نازلة فيهن، والتحقيق: أن الن صورة سبب النزول قطعية الدخول. وأما الدليل على دخول غيرهن ون في الآلية؛ فهو الأحاديث التي تنص على دخّيل علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الدي الله عنه. وبما ذكر من دلالة القرآن والئنة، تعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي وفاطمة
 وقد اختلف في المراد بالكرجس هنا على أقوال كثيرة، فقيل: (الإلثم، وقيل: النشراك، وقيل: الشيطان، وقيل: المعاصي، وقيل غير ذلك ${ }^{\text {(Y) }}$
والمعاني كلها متقاربة، ولا يوجد
تعارض بينها، ولعلها كلها مرادة. فإذهاب الرجس إزالة الأقذار العالقة، والتطهير: صيانة عن الأقذار التي يمكن أن تلحق الإنسان، وفي الجمع بين إرادة إذهاب الرجس وإرادة التطهير الالطيفة، وهي الـو أن الرجس قد يزول عينًا ولا يطهر المحل؟

تحبب إليه، فربما اجترأت نفسه على الطمع في المغازلة فبدرت منه بادرة تكون منافية لـحرمة المرأةه(\$)
 مَرَّ سبحانه و تعالى ينغي التهمة عنهن، فنهيهن عن إلانة التول أمام الأجانب ليس اتهامكا لهن، وإنما حفاظًا عليهن من الفساق مرضى القلوب.
وبهذا يرد على أذناب الغرب النين يعيشون بيننا، فهم يقولون: أنتم ضعانف الثلوب، ولهذا تسترون نساءكم وتنهونهن عن مخاطبة الرجال، وأما نحن فلسنا بحانـاجن إلى مثل هذه الأمور لأنا أقوياء النفوس، لا لا يتطرق إلى أذهاننا ما يتطرق إلى أذهانكم من الفحشاء.
فنقول لهم: إننا لا نتهمكم، ولكن نحافظ على نسائكم، فلنفترض جدلاًا أنا ضعاف النفوس سيئي القصد، ألا تخاف على زوجتك وابتتك منا-إن كنا بهذه الصفات-! ثم إنا إذا نظرنا إلى مجتمعاتكم لا لا نرى
 تدعون، بل نرى فحشًا وخيانات، ونرى الئرى اغتصابًا واعتداءً على الأعراض، كم من من حالات الخيانة حدثت عندكم من خلالد غنج النساء ولينهن بالقول،! رأينا انطلاق


الإيضاح الذي يجليها.
ا. النهي عن إلانة القول، والأمر
بالقول المعروف.

تبدأ الآلية الكريمة بنداء أمهات المؤمنين
بأفضل وصف لهن، وهو وصفهن بـ ولِّهِ وتخبرهن أن مكانتهن عالية جدًا، ومنزلتهن رفيعة وذلك في حال ما إذا التزمن التقوى، ثم ينهاهن ونَّ

 لسن كبقية لنساء لتنيهرهن إلى أنه ينبني أن يبالغن في امتان ل هذه التكاليف، فهو توجيه لهيئة الككلام بأن يكون في غير فير ميوعة ولينِ، ولموضوع الكلام، فيما هو متعارف عليه بين الناس.
والمعنى „لا تلين القول، فيطمع الذي
 لا يطمع فاجرّ|"(1) (1) وهذا تحذير من هيئة الككام (وإِن الناس
 طبيعيةٌ وقد يكون لبعضهن من اللطا لـطانة ولين النفس ما إذا انضم إلى لينها الجبلي قربت هيتنه لهيئة التدلل لقلة اعتياد مثله إلا في تلك الحالة. فإذا با ذلك على بلى بعض النساء ظن بعض من يشافهها من الرجال أنها

سعار الشهوات، سعارُ حيواني لا يخبو ولا الأعصار.. ولكن الله اللذي خلق الرجال ينطفأ، بل آدى بكم! إلى عقد وأمراض نفسية، والنساء بيلما
 الطمع في قلوب، ويهيج الفتتنة في قلوب. وأن الثلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهلد، وفي كل بيئة، وتجاه كل امرأة، ولو كانت هي زوج الني الني الكريم، وأم المؤمنين. وأنه لا طهارة من الدنس، ولا ولا تخلص من الرجسى، حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس. فكيف بهذا المجتمع الني نعيش اليوم فيه|(4) في عصر الفتن والشهوات يجب على المرأة أن تحتشم في في زيهاوصوتها وحركاتها وسكناتها نبعا للطهر والثنقاء في مجتمع يغرق الكثير منه في الرذيلة. r. ثم يأتي هذا الأمر الإلهي لهن بالثيرار
 بفتح القاف وكسرها افمن كسر جعله من من
 نهو (امن وقر يقر وقارًا في المكان: إذا ثبت فيه، وقيل: هو من قررت فير في المكان الوان أقر، والأصل واقر رن، حذفت الراء الأولى وألقيت حركتها على القاف نصار وقرن.
(٪) في ظلال الثر آن، سيد قطبه/ Y^0Q.
(ع) . الُحبجة في الثقراءات السبع، ابن خالويه ص

والمرض نوعان:
I. ا. مرض الثلوبو.
Y. Y. مرض الأبدان.

ومرض الثلوب: مرض شبهة وشك،
ومرض شهوة وغي.
وأما مرض الأبدان: فمثل قوله تعالى:


والمراد هنا مرض الشهوة الني يتري
القلوب.

 يحسبن أن الله كلفهن بخغض أصواتهن كحديث السراري| (ب)

اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير؛ إنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وألمهات المؤمنين، اللواتي لا يطمع فيهن طامع، ولا ولا يرف عليهن خاطر مريض، فيما يلا يلدو للعقل أول مرة. وفي أي عهِير يكون هنا التحنير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: الطب النبوي، ابن الثيم ب/ }
\end{aligned}
$$


 وذلك أن زوج الرجل هي ربة بيته،




 أدخلت ساحة بيوتهن إلى المسجد في

وموقرُ، أي: ذات حملِ كثير|"(\$) .
 الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز على

المدينة، ولم يعط عوضًا لورثتهن|"(8) أقول: كأني بالآية تشير إلى أمرين الثين بملازمة البيت إشارة إلى أن البيت هو المهمة الأولى للمرأة، وليس المراد نهيهن عن الخروج من البيوت على الإطلاق.
 وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن توقيرًا لهن.
 عبادة، وأن نزول الوحي فيها وتردد الثبي $\quad$ الثاني: أن المهمة الأساسية للمرأة


 واإضافة البيوت إليهن لأنهن ساكنات رلات ولها بها، أسكنهن رسول الله صلى الله عليه الأمر، أذكر بعضه -خشية الإطالة- يقول:


 حفصة، فهذه الإضافة كالإضافة إلى ضمير المقر وما عداه استثناء طارنًا لا يثقلن فيه ولا




والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها رأسها ولا تشده ليواري قلائدها وعنقها

 مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها أوجب الله تعالى عليها سترهسا(") وأرى أنه لا يوجد تعارض بين الانين هذه الأقوال، ولعلها كلها صور كما كان يحان يحدث

في الجاهلية من تبرج. و قيل: ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام وقيل: هي زمن داود وسليمان عليهما السلام وكانت المرأة تلبس قميصًا من الدر غير مخيط الجانبين فيرى خلفها فيه. وقيل: الجاملية الثي هي الزمان الذي فيه ولئ ولد إيراهيم عليه السلامه، وكانت المرأة من أهل ذلك الزمان تتخذ اللرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره، وتعرض نفسهاعلى الرجال. وقيل: هي ما ما بين آدم ونوح ثمانمائة سنة، وكان نساؤهم أقبح ما يكون من النساء ورجالهم حسان. فكانت المرأة تريد الرجل على الي نفسها. وقيل: هي ما قبل الإسلام (8) . ورجحه ابن عطية، فقال: اواللذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقنها، فأمرن بالنتلة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان الن تبل الشرع من سيرة الكفرة، لأنهم كانوا لا

لما كان الغرض من أمرهن بملازمة
البيوت هو الستر عليهن، وألا يفتح سبيلٍ للفساق للنيل منهن، وكان هناك تحملهن على الخروج نهاهن عن إظهار
 زَئَ زيتكن.
والتبرج أصله التباعد والظهور، فـالبرج: تباعد ما بين الحاجيين، وكل ظاهر مرتغع فقد برجه... والتبرج: إظهار المرأة زيتها ومحاسنها للرجال. وتبرج المرأة: أظهرت وجهها. وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل: تبرجت،

وترى مع ذلك في عينيها حسن نظرِ|"(ث) واختلف في صفة التبرج المذكور في الآية، فقيل: األتبختر، وقيل: كانت لهن مشية تكسرِ وتننج، فنهاهن عن ذلك، ويلن وقيل: كانت المرأة تمشي بين يدي الرجل، فذلك هو التّبرج، وقيل: هو أن تلقي الخمار على
(1) (1)


المرأة أنها كانت تمشي ضاربة بصدرها مظهرة لنحرها حتى يراها الرجال، أو كا كانت تضرب الأرض برجلها حتى يسمع الوجا قرع خلخالهِا، وما جاء من تعرِ زائلٍ عن ذلك الك فإنما هو تعرِ مؤقت مرتبط بعبادة الحج، لغرض ديني عندها، فكانت تتعرى من ثيابها متفائلة بالتعري من ذنوبها، ومع ذلك كـلك كانت
تأخذ خرثة تضعها على فرجها تستره بها. أها عن ما أحدثه نساء زماننا من تبرج وتعرِ، فحدث ولا حرج، أظهرت جميع جسدها بلا استثناء، معلنة أن ذلك حرية الكارية بل اعتبرت أن ممارسة الرزيلة حرية شخصية، وأن عفتها تخلفُ ورجعية، في حين أن الجاهلية الأولى كانت تنظر إلى فعل الرزيلة على أنه يتنافى مع الحرية، يتجلى ذلك في عبارة هند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما في قصة مبايعتها الشهيرة (أو تزني الحرة) فاعتبرت الزنا منافيا للحرية.
 عنهما في تفسير الآية: (وهل كانت من ألا أولى إلا ولهـا آخرة؟)
قال المهلوي: اوقوله: أْألْ الإسلام" ${ }^{\text {(0) }}$ فــالجاهلية ليست فترة معينة من الزمان.

 (0) الهداية، مكي بن أبي طالب

غيرة عندهم وكان أمر النساء دون حجاب، وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه، وليس الئ الي المعنى أن ثم جاهليةً أْخرى|"(1) .

لأنها أولى قبل الإسلام وجاء الإسلام بعدها، وليس ثمة جاهليتان. ومن المفسرين من جعلوه وصفًا مقيدًا، وجعلوا الجاهلية جاهلتين، فمنهم من قال: الأولى هي ما ما قبل الإسلام وستكون جاهلية أخرى بعد الإسلام، يعني حين ترتفع أحكام الإسلام أقول: ما المانع من كونه وصفًا مقيدًا، فالجاهلية وصف لحالة معينة، وليست فترةً زمنيةً بعينها، وإن كان الميل إلى ألى أن هذا الوصف متحقق في الفترة التي سبقت الإسلام مباشرة، وإذا نظرنا في أوصاف هند الفترة التي استحقت أن توصف بالجاهلية لأجلها نجد أننا في عصرنا هذا نعيش جاهليةً لا تقل في عنفوانها وقوتها عن تلكم الفترة، بل قد تكون أشد منها. ولْن نطيل بالمقارنة بين الفترتين من جميع الجوانب، ولكن نقارن بينهما في الجانب الذي نتحدث فيه، وهو جانب الثبرج؛ فإذا نظرنا إلى تلكم الحقبة من الزمان نجد أن الثبرج الذي كانت تفعله




وأأريد بهنه الأوامر الدوام عليها، لأنهن متلبسات بمضمونها من قبل، وليعلم الناس أن المقربين والصالحين لا تاتفع درجا دلتاتهم عند الله تعالى عن حق توجه التكليف عليهم．وفي هذا مقمعٌ لبعض المتصوفين الزاعمين أن الأولياء إذا بلغوا المراتب العليا من الولاية سقطت عنهم تكاليف الشريعة｜（Y） ونلحظ هنا أنه أتى بالأمر بالصلاة والز الزاة بعد أوامر ونواه تتعلق بالنواح السلوكية، وكأنه يعطي إشارة إلى أن العبادات في الإسلام ليست بمعزل عن سلوكيات الإنسان وحياته، فلا يأتي متنطع يزعم أنها يلزم فصل الدين عن الحياة، فالدين كلّل لا يتجزأ، يشمل سلوكيات الإنسان، وجميع جوانب الحياة． يقول صاحب الظلال：اوعبادة الله ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعي أو الأخلاقي في الحياة؛ إنما هي الطرين للارتفاع إلى ذلك المستوى؛ والزاد اللذي يقطع به السالك الطريق．فلا بد من صلة بالله يأتي منها المدد والزاد．ولا بلا بد من صلة بالله تطهر القلب وتزكيه．ولا بد من من صلة بالله يرتفع بها الففرد على عرف الناس وتقاليد المجتمع وضغط البيئة؛ ويشعر أنه أهدى وأعلى من الناس والمجتمع واليئة．


إنما هي حالة اجتماعية معينة، ذات تصورات معينة للحياة．ويمكن أن توجد هذه الحالة الة، وأن يوجد هذا التصور في أي زمان وني أي مكان، فيكون دليلاّ على الجاهليلي حيث كانا وبهذا المقياس نجد أنـا نيا نعيش الآن في فترة جاملية عمياء، غليظة الحس، حيوانية التصور، هابطة في درك البشرية إلى حضيض مهين）＂（1）حانص
؟ ـ الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة． يأتي بعد هذا الأمر لهن بأداء أصول

 سبحانه و تعالى لما قال لهن كَاَ⿻⿱一⿱日一丨一力 أذهانهن أنهن مأمورات بالأشياء المذكورة فقط، ولسن مأمورات ببقية العبادات الأخرى، فأمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ليدفع هذا الؤمتم． ومن المعلوم أن الصهاةا أصل العبادات الصات

البدنية، والزكاة أصل العبادات المالية． والمراد بالصلاة والزكاة الواجبتان، وإقامة الصلاة：الإتيان بها كاملة الأركان والهييات في أوقاتها التي حددها الشرع． وليتاء الزكاة：دنع ما أوجبه الشرع الـُحنيف في الأموال على الوجه الذي بينته الثشريعة الئ الغراء．
（1）في ظلال القرآن، سيد قطب／0／YイTI．

ويعد أن أمرهن بما تقدم ياتي الأمر لهن بتذكر النعمة الكبرى والمنة الطظمى، ألا وهي نزول الوحي في ييوتهن، فلناء يجب عليهن شكرها بالعمل بما جاء بـا بـ من أحكام، وبالقيام بتبليغ الوحي للاكمة كلها场 .
 يكون من اللذك -بضم الذالـ - وهو الْتذكر، وهذه كلمة جائمع تثمل المعنى الصريح منه، وهو أن لا ينسين ما جاء في في القرآن ولا يغفلن عن العمل بـ، ويشمل المعنى الكنائي، وهو أن يراد مراعاة العمل بما يتلى في ييوتهن مما يتزل فيها وما يقرأه النيا صلى الله عليه وسلم فيها، وما ييبن فيها من
 تلك النعمة العظيمة أن كانت يوتهن موقع تلاوة القرآنا) (1)
وريجوز أن يكون من النذر -بكسر الثذال-، وهو إجراء الكلام على اللسان، أي: بلغنه للناس بأن يقرأن القرآن، ويلغن أورال الثني صلى الله عليه وسلم وسيرته.
وفيه كناية عن العمل بها (8).

قلت:ولامانع من إرادة المعنين، فيكون



وأنه حري أن يقو الآلخرين إلى النور الني يراه؛ لا أن يقوده الآخرون إلى الظّلمات والُى الجاملية التي تغرق فيها الحياة، كلما انحرفت عن طريت اللهـ... ومن ثم كانالالأمر بياقامة الصولاة، وليتاء الزكاة، وطاءة الله ورسوله، هو خاتمة التوجيهات الثنعرية والأخلاقية والسلوكية لأمل الييت الكريمر. لانه لا يتوم شيء من تلك التوجيهات بغير

العبادة والطاءة|"(1).
هـ الأمر بطاعة الله ورسوله.
وبعد أن أمرهن بإتامة الصطاة واليتاء الزاة وكانت العبادات غير متتصرة على ماتين الشعيرتين، بل هي أمم من ذلك، نهي امتنال جميع الأوامر، واجتتاب جميع النوامي، جاء هندا الأمر العام بطاعة الله تالكى وطاءة رسوله صلى الله عليه وسلم我

على الخاص.
وقد اجاء الأمر عامًا بالطاعاعل لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات، فمن اعتنى بهما حق العناية جرتاه إلى ما وراءمهما، قال تعالى


- (4) ${ }^{(4)}$

ج. تعليم ما يتلى من الثرآن والسنة.
(YATI/ (1)


اللطف يقتضي إسداء النفع بكيفية لا تشق على المسدى إليه. وفيما وجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي ما هو صـلاح لهن وإجراء للخخير بواسطتهن، وكذلك في تي تيسيره إياهن لمعاشرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهن أهل بيوته، وفي إعدادهن
 النبوي، كل ذلك الطف لهن هو الباعث إلى ما وجهه إليهن من الخططاب ليتلقين الخّبر ويبلغنه، ولأن الخبير، أي العليم إذا أراد أن يذهب عنهن الرجس ويطهرهن حصل مراده تامًا لا خخلل ولا غفلة| (ث) V
من الأشياء المهمة للمرأة المسلمة، بل وللمجتمع كله ستر العورات، لمنع إثارة الثشهوات، لذلك حرص الإسلام الحنيف
 للمجتمع كله، لذا يأتي هذا التو جلئ النيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه اليه


 عن عائشة: (أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع -وهو صعيد أفيح- فكان عمر


من قبيل ما يسمى عند البلاغيين بأسلوب الاستخدام، وما يسمى عند الأصوليين استخدام المشترك في معنييه، ويكون هذا من الإعجاز القرآني، إذ يشمل اللفظ القّليل المعاني الكثيرة. وآيات الله لا خحلاف في أن المراد بها القرآن الكريم. واختلف في المراد بالحكمة (اقيل: هي السنة. وقيل: هي أحكام القرآن
. ومواعظه| (1)
والمعنى عليه (امن الكتاب الجامع بين كونه آيات الله البينة الدالة على حلى حدق النـي بنظمه المععجز وكونه حكمة منطوية على

فنون العلوم والشرائع") والميل إلى أن ألمراد بها السنة، وذلك حتى يكون هنالك مغايرةٌ بين المعطوف والمعطوف عليه. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوجهن بأمر الله تعاللى ؛ لحاجة أرادها الله تعالثى فقد يتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفا عند إحداهن لم يتصرفه عند غير غيرها، فتبلغه وتذكره، كزاوجه من أمنا ميمونة رضي الله

عنها.
وجملة وهو (تعليل للأمر وتذييل كللجمل السابقة، والتعليل صالح لمحامل الأمر كلها لأن (1) (1) لباب التأويل، الـخازن~/


بين الحرة والأمة. وكان الفتيان يتعرضون للإماء، إذا خرجن بالليل لقضضاء حاجتهن، وكن يخرجن مختلطات مع الحرائر، فربما تعرضوا للحرة، يحسبونها أمة، فأمرن أن يخالْفن بزيهن عن زي الإماء بلباس الجلابيب. قال ابن عباس رضي الله عنه: أأمر الله تعالىى نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب، ويبدين عينًا ( ${ }^{\text {(Y) }}$ (اوابتدى: بأزواج النبي صلى الله عليه
 وعندما نزلت الآية سارع النساء وقت نزولها إلى الامتثال، فعن أم سلمة قالت: "لألما نزلت [الأحزاب:09]. خرج نساء الأنصار كأن على رعوسهن الغربان من الأكسية|(ع) وعن عائشة آنها قالت: ايرحم الانم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله
 أكنف -قال ابن صالِّ أكثف- مروطهن . فانختمرن بها| (0)
(Y) انظر: البحر المديد، ابن عجيبة (Y/ (Y)
 ( ) أخرجه أبو داود في سنغه، ،كتاب اللباس، باب
 أخرجهد أبو داود في سننه، كتاب الثلبس، بابي في قوله تعالى: (وليضربن بختمرهن على

يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، نلم يكن رسول الله صلى الله عليه
 الثبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة -حرصًا على أن ينزل
 ومن المعلوم أن ارتداء المر أة المسلمة للحجاب فريضة عليها، لا تقل في وجوبانها عن الصلاة والصيام، وإن كان هنالك خلاف بين العلماء في القدر الواجب ستره من بدنها، والخلاف مشهور في عورة المرأة ولنسنا بصلد الحديث عن الخلاف في المسألة، وإنما يعنينا الثول بوجوب العورة.
وفي هذه الآية الكريمة ينادي المولى
عز و جل نبيه صلى الله عليه وسلم آمرًا إياه أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. والّجلباب: كل ما يستر الكل، مثل الملحفة، والمعنى: قل للحرائر يرخين أرديتهن وملاحفهن، ليعلم أنهن حرائر فلا يؤذين. أقرب وأْجدر يُوْذَيْنَ على زيهن في الجاهلية متبذلات، لا فصل (1) أخرجه، البشخاري في صحيتيه، كتاب الوضوء،
 والصعيد: وجه الأرض. أفيح: واسع.

لهذه الأمة، فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الالأمة|(\$) وذلك أن اليبوت أماكن راحة لأصحابها وسكن لهم، فينبغي مراعاة أحوال أهلها، لنلك كان هذا التوجيه الإلهي. والسب في ذلك ماروي عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس الس
 يسيط يده إلى الطعام استحياء منهم، فعوتبوا



 إلا أن تقدم لكم دعوةٌ إلى طعامّ، وقد ضمن
 لا ينبني أن يدخلوا على الطعام بغير دعوة

 وإنضاجهه (0)، وكأنه نهئ عن دخير بير بيوت النبي إلا بشرطين: מالإذن بالدخول، وأن
(Y) تغسير القُرآن المظيم، ابن كثير ( $\left.{ }^{( }\right)$
 وهو ضعيف. انظر: الننكت على ابن
الصادح:ז/זחו.
 (0) انظر: يابوتة الصراط ص1 ال؛ ، تغسير غريب القرآن، ابن الملقن ص صTM.

## خبروصيات بيت اخْبيوة

أولًا: النهي عن دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلدعوة: ذكر الله تعالى عدة أحكام لبيت النبوة،



 في الآيات السابقة بين تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ما ينبني له مراعياعاته من شأن أزواجه، فجاءت هن هنه الآية لتبين ما يجب على المؤمنين مراعاته أيضًا نحو

أزواج النبي أمهاتهم (1) .
والآية تتضمن من الأدب ما يتعلق بالطعام وما يتعلق بالحجاب، فأما ما ما يتعلق بالطعام فيتفرع عنه أمران، الأدب قبل تناول الطُعام، والأدب بعد تناوله، فأول هنـ المّه الآداب ما قبل الطعام، فنهوا عن دنولا


 إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوني في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: إرشاد الحعقل السليم، أبو السعود } \\
& .11 \mathrm{Y} / \mathrm{V}
\end{aligned}
$$

المؤيد بالدليل جاز، والنقل دالٌ عليه حيث
 فلو جاء الرجل وعلم أن لا مانع في البيت من تكشف أو بحضور غير محرم، أو علم خلو الدار من الأهل وهي محتاجة إلى إطفاء حريق فيها أو غير ذلك جاز

الدخوله(8)
ثم أمرمم أن ينصرفوا بعد تناول الطعام،
فقال سبحانه و تعالى
 الدخول للاككل يمنع من المقام بعد الفراغ من الأكّل|"(0) والمبب في الأمر بالانئ بعد تناول الطعام ما رواه البخاري وغير الانير الـا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول اللهصلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دها القوم نطمموا، ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهاً للقيام، فلم يقوموا، نلما رأى ذلك تام ، فلما فام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله علئ عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، نمّ إنهم قاموا، فانطلقت فنجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ثد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فلهبت أدخل فالثى الحجاب بيني


[^0]يكون الجلوس بمقدار الحاجة||(1) .
وفيه هذهالآية (מدليل على تحريمهالتطفيل، وهو الذي تسميه العُرب الضيفن،(\$) وهذه الآية قد يغهم منها عدم جواز دخول بيوته صلى الله عليه وسلم إلا بعد الدعوة إلى طعام، ولا يجوز الديخول لطلب علم ونحو ذلك، وهذا الفهم باطل، لأنه هاهد دلت الأدلة على جواز دخول بيولي صلى الله عليه وسلم بإذنه لغير الطعامانيا وذلك معلوم لا شك فيه، فتد كان الصححابة وغيرمم يستأنون عليه لغير الطُعام فيأذن لهم، وذلك يوجب قصر هذه الآية على اللببب الذي نزلت فيه، ومو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون ويقعدون متتظرين الإدراكي
 مع الإذن لغير ذلك، واللا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بإذنه لغير الططعام، والللازم باطل

فالملزوم مثله||(\$).
ثم إنه الا يشترط في الإذن التصريح به
بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدنا
 فاعلِ، فالآّن إن كان الله أو النبي أو العقل
(1) تيسير الكـريم الر حمن، السعدي ص •TV. ت تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير (Y) والضيفن: الثّي يحضر مع الثضيف ليأكل مـا



وسلم يحتمل إطالتهم كرمًا منه، فيصبر على الأنى في ذلك، فعلم الله من يحضر
|الأدب، فصار أدبًا لهم ولمن بعدهم||(8) أقول: جرى قوله تعالى:

 أن من واجبات دين الله على الأمة أن لا لا يستحيي أحذّ من الحق الإسلامي في إقامته،
 وفي إيلاغه وهو تعليمه، وفي الأخذ به، إلا فيما يرجع إلى الحقوق الخاصية التي يرغي أصحابها في إسقاطها أو التسامح فيها مما لا يغمص حقَا راجعًا إلى غيره، لأن الناس مأمورون بالتخلق بصفات الله تعالى اللائقة بأمثامم بقدر الإمكان. وهذا المعنى ذهمته أم سليم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على نهمها، فقد جاء في الحديث الصحيح: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله؛ إن الله لا يستحي من الهي نهل على المراة من فسل إذا الحتلمت) (0) نهي لم تستح في السؤال عن الحق



 وجوب التغسل على المّرأة بـخرو
 ثانيًا: النهي عن الانتظار للاستئناس والتسلية:
بعد أن بين سبحانه و تعالى أنه يجب عليهم الانصراف بعد تناول الطعام الـوا الذي

 (تطيلوا الجلوس ليستأنس بعضكم بحايث بعضي، وكانوا يجلسِون بعد الطعام يتحدنون فنهواعن ذلك| (\$) أتول: هنا المعنى ينهم من الأمر بالانتشار بعد تناول الطعام، ولكنه أعاده لكي لا يفهم أن الجلوس للسمر بعد تناول الناول الطعام مباح، وأن الأمر بالانتشار مشروط بما إذا لم يكن هناك سمر. ثم علل لكل ما تقدم بقوله禹 اللتضييق المنزل عليه وعلى أهله وإيجابه للاشتغال بما لا يعينه وصده عن الاشتيا ولغال بما يعنيه( () وقد كان النبي صلى اللهي الله عليه
(1) أخرجه البخاري، في صسيعه، والنفظ له، كتاب التُنسير، باب تُنتسير سورة الأمزاب،
 صصيسه، كتاب النكاحَ باب زواج زينب بنت جهشٌ ونزون التحباب وإِبات وليمة الأعرس، ثباب الثتأويل، التخازن
( انظر: أنوار التنزيل، البيضاو (Y)


## 

ثالثًا: مخاطبة نُساء أهل البيت من وراء حجاب:

نص غير واحد من العلماء على آن من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل الـ أن يسأل زوجاته صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب(8) ثم إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم (أمهات المؤمنين في التحريم والحرمة فقط لا في المحرمية فليس لأحد أن يخلو بهن ولا ينظر إليهن بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عمن حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن
 بل إنهن خصصن بهنذا الُحكم الزائد عن بقية النساء، فلا يجوز محخاطبتهن ومشافهتهن إلا من وراء سترِ، مع وجوب



 اللدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن
 منهن فلا ينظر إليهن، ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب||(1)
(६) انظر: غاية السول في خصائص الرسول صلى اللهد عليه وسلم، ابنّ الملقن ص بّان، سبل
(T) تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير

المتعلق بها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستح في إخبار ها بذلك. ولعلها لم تجد من يسال لها أو لم تر لزامًا أن تستنيب عنها من
 ويمكن ألقول مثل ذلك عن قول الله
 مثلًا بين الناس، فإذا بقي بعض الناس في المججلس بعد الأكل قال أحدهم، فذكر الآية . وهذه الآية وإن كانت تشتمل على أدب يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن فيها حفظا للأدب وتعليمًا هأن الرجل إذا كان ضيفًا لا ينبغي أن يجعل نفسه ثقيلًا ولكا ولكنه إذا أكل ينبغي أن يخرج"(Y) لا
 هذا الأدب الذي يجافيه الكثيرون، فإن المدعوين إلى الططام يتخلفون بعده، بل إنهم ليتخلفون على المائدة، ويطول بهم الحديث؛ وأهل البيت النين يحتفظون ببقية من أمر الإسلام بالاحتجاب متالذالون محتبسون، والأضياف ماضيون في حديثهم وفي سمرهم لا يشعرون! وفي الأدب الإسالامي غناءٌ و كفاءُ لُكل حالة الة، لو كنا نأنحذ بهذا الأدب الإلهي القويم|"(ب) .




الرجا


 بأن العيبد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي اللذي خلق مؤلاء العييد! والواقع العُملي الملموس يهتف بصدق الله، وكذب المدعين غير ما يقوله الله. والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصدقة لما نقول. وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها أقصاه أظهر في مذا وأقطع من كل دليل. وأمريكا أون هذه الْهِ البلاد التي آتى الاختلاط فيه أبشع الثماري)|(4) بينما فهم فريق آخر من العلماء أن المراد مو الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، وعليه يكون لفظ الآية خحاصًا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن حكمها عام لجميع المسلمات، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الدججاب بكونه أطهر لقلوب الرجال

 الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا لا حاجة إلى أطهرية تلوبهن وقلوب الرجال

من الريبة منهن.

وللنساء في أمر الرجال (1)
اوهذا يدل على أنه لا ينغي لأحي أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله، وأحصن لنفسه، ,أتم لعصمتكه|)|(4) والآية اتقرر أن هذا الحجاب أُطهر
لقلوب الجميع:

 والترخص في الُحلديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب، وأعف للضمائر، وأحون على تصريف المان الغريزة المكبوتة، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاء المر والسلوك.. إلى آخر ما يقوله نفر من خلق اللق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين. لا يقل أحدُ

 يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات. أمهات المؤمنين. وعن رجال الصني الصدر الأول من صحابة رسول اللل صلي الله عليه وسلم (1) انظر: المتحرر الوجيز، ابن عطية \& / (1)
 أحكام الثقرآن، ابن العربي

تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟! قالوا: يا رسول الله؛ لا تلمه، فإنه ر.جل غيور، والله ما تزوج امر أة قط إلا بكرًا، وما طلق الق امر أل أة له قط فاجترأ رجلٌ منا على ألى أن يتزوجها منا من
 رجل على أن يتزوج بامر أة طلقها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آشد غيرةً منه، كما قال في الثصة ذاتها (أتعجبون من غيرة
 فلكي يطمئن الله رسوله من هذه الجهة حرم على جميع الأمة الزواج بأمهات المؤمنين فقال تعالي


[الأحزاب:به].

وكأن هذا تقريرٌ لحككم أمومتهن للمؤمنين المتقدم ذكره في أول السورة، وبيانٌ فيانٌ لهذه
 والاحترام وحرمة التزوج بهن، أما بالنّنسبة للخلوة بهن وحجابهن أمام الرجاح وحال فيعاملن كبقية النساء، بل أشد من بقية النساء-كما
(أخرجه أحمد في مسنده ،

 المحـاربين من أْهِل التُكفر والردة باب من رأى مع امر أته رجلا فقتله،

وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم
معلولها، ففيها إذا الدليل الواضح علي على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساءء، وليس خاصًا بأزواجه صلما الله عله عليه وسلم وإن كان أصل اللفظ خاصًا بهن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الـحكم فيه (1) ويكون وجه الخطاب لهن لمن لمكان القدوة بالنسبة لهن، فهن قدوة لبقية نساء الأمة. رابعًا: النهي عن نكاح نساء رسول الله بعد وفاته:

النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته

 أمهاتهم في المكانة والمتنزلة، والثو الثوقير والاحترام، وحرمة الزواج بهن، ورامن وحرمة الزواج بهن مراعاةً لحرمة رسول الله صلى وحلى الله عليه وسلم نفسه، فإن الرجل الـله الغيور يأنف أن تتزوج امرأته برجل آخر، ولذلك
 مُ
 [النور:؟].
قال سعد بن عبادة -وهو سيد الأنصار-: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار ألا

صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤينا
 هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين مأخذمما: هل دخلت هذه منه في عموم قوله طلهِ طلقها قبل أن يدخل بها، فما نعلم في حلها لغيره -والحالة هذه -نزاعاعابي( (+) فأزواجه اللاتي مات عنهن وهن في عصمته يحرم على الأمة الزاج بوانياحندة
 وطلقها قبل أن يدخل بها بها فلا تحرم على غيره من الأمة بلا خلافل والي وإنما الخلاف فيمن طلقها بعد أن دخل بها با، والبحث في في الجا المسألة قليل الجدوى لأمرين: الالول: ما تقدم من أنهن كلهن قد تو توفين .
 بهذه الصفة، فهي مسألة افتراضية. قلت: ذكر بعض المفسرين منا قصة كسبب لنزول هذه الآية، ولم أرها تروى من
 لا حاجة بها، ولا يلزم أن تكون الا الآية نزلت على سبب، فإن كثيرًا من آي الققرآن نزل ابتداةً بدون سبب.


وقد اشنرعت الآية أن حكم أمومة أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حكم دائم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ولذلك اقتصر هنا على التصريح بأنه حكم ثابت من بعد، لأن تُبوت ذلك في حياته قد علم من قوله [الأحزاب:7]4]
وقوله عَظِيمًا الُهُ (العظم هنا في الإثم والُجريمة، وتقييد العظيم بكونه عند الله اللتهويل والتخضيف، لأنه عظيم في الشناعة. وعلة كون تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إثمَا عظيمًا عند الله: أن الله جعل نساء النبي صلى الله علئلي وسلم أمهات للمؤمنين، فاقتضى ذلك ألن ألم تزوج أحد المسلمين إحداهن له حكم تزوج المرء أمه، وذلك إلمّ عظيمّه () ومنا مسألة ذكرها العلماء وأطالوا فيها الككلام، لا أرى في إطالة الكلام فيها كبير فائدة، حيث إنهن كلهن قد تو توفين، ومي أنه هل يدخل في أزواجه اللاتي يحرمن على الأمة من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لذا فانين أكتفي بنعل كلام الالمام ابن كير في المسألة، قال رحمه الله: :أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله
 ( الظر: المصدر السابق.

خامسًا: مضاعفة الأجر أو العقوبة لآل ثلاثة)
والأول أظهر لمقابلته بإعطاء الأجر
مرتين.
قال الزجأج عن هذا القول: اوليس هذا
 جرمها كعذاب جرمين. الدليل عليه قوله㢄 على الطاعة أجرين وعلى المعصية ثلاث

وجه تضعيف العذاب لهن على الفاحشة:
 وتقدمهن على سائر النساء أجمع؛ وقد ثبت في الشريعة أنه كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات؛ ولذلك ضوعف حد الحر على حد العبد، والثيب على البكر؛ لزيادة الفضلى والشرف فيهما على قرينهما) (0)
 يروع من الذنوب ينغين أن يمتنعن منها أكثر مما يمتنع من لا يشاهد ذلك يلك ولا يحضره، فإذا لم يمتنعن استحققن تضعيف العذاب|"(1)، واليست المعصية في القرب كالمعصية في





ولأهل البيت خصيصة أخرىى، وهي مضاعفة العذاب لمن يفعل فاحشة، وبما أن الغنم بالغرم، فإنه في المقابل من يفعل
حسنة يضاعف لـ ثوابها.

قال تعالى : بِفَحِحَّ



监

الضعف: امن الألفاظ المتضايفة التي
يقتضى وجود أحلهما وجود الآخر، كالنصف والثزوج، وهو تركب قدرين متساويين، ويختص وبالعدد، فإذا قيل أضعفت الشيء و ضعفته وضاعغته ضممت

والمراد بمضاعفة العذاب: (امثليه)|(ب)
 ضِعْنَيْنِّ أعذبة، لأن ضعف الشيء مثله، وضعفي
 أي: يجعل الشيء شيئين حتى يكون

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المفردات، الراغب الأصفهاني ص99 با با }
\end{aligned}
$$

رسول الله، بحسن الُخلق وطيب المعاشرة (1) البعد|


 والرزق الكريم، وهو ارزق الجنة قال
 [البقرة:0 ب]. ووصفه بالكريم لأنه أفضل - (T)

أو أنه منازلهن في الجنة اوإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى علين، فوق منازل جميع الخخلانق، في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش|"(v)
 وانظر: إرشاد الئقل السليم، أبو السعود

$$
.1 \cdot r / V
$$





لأنهن أسوة وقدوة تتطلع العيون إلى
 تنجيعًا للأخريات، ولم لا وقد جاءت الفاحشة من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ، فمضاعفة العذاب -إذن- لأن النساد تعدى الذات إلى الآنرين، وأحدث قدوة سوء في بيت النبي صلى النى الله عليه وسلم ، فاستحقت مضاعفة العذاب، فإن ضاعف لها الله العذاب ضعفين نحسب فهو رفق بها، ومراعاة لماضيها في زوجية رسول اللهـ، (Y) وفي قوله تعالى :
 صلى الله عليه وسلم ليس بمغنٍ عنهن شينًا، وكيف يغني عنهن وهو سبب مضاعفة العذاب، فُكان داعيكّإئى تشديد

الأمر عليهن غير صارف عنه||(H)
ثم وعد من تغعل طاعة كلله تعالى بمضاعفة الثواب، فتؤتى مثلي ثواب غيرها اوإنما ضوعف أجرهن لطلبهن رضا (1) البحر المديد، ابن عبية 1 (1)/ror

 المنير، الشرييني /ra^r ra، روق المعاني، الألوسي

مشينًا، وسلوكَا بغيضًا، وغالبَا ما يحلـا هذا النوع بين النساء، ولا سيما إن كن ضرائر، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنهن ضرائر كن-أحيانًا- يغلب عليهن الطبع النسوي، فيقعن في شيءٌ من هذا النوع، رغم مكانتهن، والتزامهن بالآداب الإسلامية الرفيعة.
ورغم أن الوحي كان ينزل في بيوتهن، وقد عاتهن الله تعالى على شيء فعلنه من هذا النوع، فقد صحبن النبي صلى اللّ الله عليه وسلم الكريم وعاونه على أداء رسالته وارتفعن إلى ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة.
وقد آخذهن الله بأمرين معروفين في
السيرة:
الأول: اتفاقهن على مطالبة النبي بالمزيد من النفقة، وضيقهن بالمعيشة الناشفة التي التي التزمها. وقد رضين جميعا بالبقاء معه عندما
 الله ورسوله والدار الآخرة! أما الأمر الثاني: فإن النبي صلى الثي الله عليه وسلم كان لطيف العشرة لين الـجانب دمث الأخلاق، فأطمع ذلك بعض نسائه في

الجراءة عليه. وكانت الغيرة هي السبب. فزعمت إحداهن أنها شمت منه رائحةً غير طبيعية، فقال: شربت عسَّك عند زينب! فقالت: لعل نحله وقع على نباتِ سيء.

## 

البيت النبوي الشريف شأنه شأن أي بيت له واقعه المعاث، وما الواقع إلا أحداثٌ تصير قصضًا بعد ذلك، إلا أن كثيرًا من الها الليوت يطوي قصصها الأيام، وينساها
 له ذلك، فهو محط أنظار المسلمين، وموض أله أهتمامهمب، لذلك فإنه عرف عنه كل صن صغيرة وكبيرة، وسجل التاريخ عنه كل شيء، كيف ونلا وهذا البيت قدوتهم اللذي به يقتدون، ونورهم الذي به يهتدون؟! وقد ذكر الثـو القرآن


في المطالب الآتّتة-إن شاء الله-. أولًا : قصة الغيرة بين نساء بيت النبوة: الغيرة المعتدلة خحلق محمود، فقد روي
(الغيرة من الإيمان)(1) .

خلق محمود إذا دفعت صاحبها (الحا للذود عن الحرمات والابتعاد عن المححرمات، ولم تؤد إلى الشُك في سلوك الآلخرين، أو إلى فعل مذموم، فإذا أدت إلى ذلك تكون خلقًا (1) أخرجه البيهتي عن زيد بن أسلم، مرسلالًا في

 الشهاب في مسنده عن زيدين أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الـخدري، مرفوعًا،
 ضعيف. انظر: لسان الميزان:を/\&، السلسلة الضعيفة مختخرة

القصة أشارت إليها الآيات الأولى من سورة التحريه، فالسورة تبدأ بالإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم لتحريمه شربِ العسل على نفسه ولِ隹 (ا/استفهام فيه إنكار، والإنكار من الله عز و جل نهيّ، وتحريم الحلال مكروه، ولا لا يحرم الحلال إلا بتحريم الله عز و جل|"(8) . وهذا التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم (تحريم امتناع عن الانتفاع بها أو بالعسل لا تحريم اعتقاد بكونه حرامتا بعد ما أحله الله فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الانتفاع بذلك مع اعتقاده أن ذلك . ${ }^{(0)}$
نم يذكر سبحانه و تعالى أنه شرع لنّ تحلة الْقسم،
 فمن حلف على يمين ورأى غيره خيرًا منها فليفعل ما أخبر به النبي صلى اللى عله عليه
 قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (والذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها نكفر عن يمينك وات الذي هو خير) (4) ك كتابب الأيمان، بابِ ندبِ من حلفُ يمينًا فر أى

فقال: (لا أعود إليه ولا تخبري أحدًا). ثم ظهر أن القصصة مفتعلة، وأنها مؤامرة لتزهيده الحا في فلانة| وغضب الرسول لما وقع، وهجر نساءه جميعا حتى شاع أنه طلقهن! ونزلت سورة التُحريم تطفئ هذه الفتنة وتؤدب من من
. أحرج الرسول وأساء المسلك الما والقصة كما رواها أصحاب الصالها الصاح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله مليه وسلم كان يمكث مند زينب بنت جحش ويشرب عند ولدها عسلًا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل مليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد فيك ريح مغافير (Y) اكلت مغافير، فدخل ملى إحداهما نقالت له ذلك، فقال شربت عسلّا عند زينب بنت جحتش ولن أحود لـ) فنزلت


لعائشة وحفصة)
(1) الظر: نحو تنسير موضوعي، محمد الغزالي . $£ 79 / 1$





 كتاب الططلاق باب : : يا أيها النبي فم تم تحرم

 وجوب الئكفارة على من حرم امر أته ونم ينم


نصر الله وجبريل وصالح المؤمنين أعوان
للنبي صلى الله عليه وسلم ينصرونها (4)




المعنى: واجب من الله إن طلقكن

 عن قدرته أنه إن طلقهن أبدل خيرًا منهن؛ تخويفًا لهن (8) وقد اختلف المفسرون هل المذكور في الآيات الخمس قصة واحدة، أم أنهما تصتان انتهت أولا الهما مع الآلية الثانية، وبقية الآيات تذكر قصة أخرى؟ فلهب بعضهم إلى الأول، وقالوا: إن الحديث الني أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة تحريم ما المره الـي مه على نفسه، فلما ذكرته لعائشة وأطلع الله نيهي على ذلك عرفها بعض ما ذكرت، وأعرض عن بعضه. بينما ذهب فريق آخر إلى الثاني، وقالوا إن الحديث الني أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى حغصة تحريم مارية، وقال لها: اكتميه عن عائشة وكان يومها منهيه، وأسرك أن أبا بكر الخليفة من بعدي، وعمر




ثم يخبر سبحانه وتعالّي ما تسارت به
حفصة وعائشة


 اوإنما نبأها النبي صلى الثله عليه وسلم بأنه علم إفشاءهما الحديث الـئ بأمر من الله ليبني عليه الموعظة والتأديب فإن الله ما أطلعه على إفشائها إلا لغرض جليلـ ولم يختلف أهل العلم في أن التي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحيث مي حفصة ويأتي أن التي نبأتها حغصة هي . عائشة|(1)
ثم يرغبهما في التوبة ويرهبهما من الاستمرار على حالهما من التعاون على النبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء:
ومالت عن الحق (\$().

إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم

 المخلصون من المؤمنين اللنين ليسوا

غيرها خيرًا منها أن يأتي الني هو غيرٌ ويكفر




تنيه: ما تقدم من أن الآيات نزلت بسبب القصة المذكورة هو أصح ما قيل فيها، وهناك أقوالٌ أخرى مبنية على روايات دون المذكورة في الصحة، منها، ما ما روي عن ابن

 النبي صلى الله عليه وسلم مع أم إبراهيم مليه السلام، فقال: لا تخبري عانئشة وقال لها: إن أباك وأباها سيملكان، أو سيليان بعدي، فلا تخبري عائشة، فانطلقت حفصة فأخبرت عائشة فأظهره الله عليه، فعرف بعضه وأعرض عن بعضي، قال أعرض عن قوله
 صلى الله عليه وسلم أن ينشر ذلك في الناس فأهرض عنه)

الككفارة على من حرم امر أته ولم ينو الططلاق
 أخرجه الدارارقطني في سنته كتاب الوصايا الط/ أ ، رقم 10 ، ، وبنتحوه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1110/^، الالطبراني في
 وفي إسناد الدارقطني الكلبي عن أبي
 السائب متروك التحذيث بل كنذاب. تلخيص
 الواقدي، وهو ضعيف. انظر: النكت على النى

 لم يثبت له سماع من ابن عباس، بل بل قال الـتجلي: ليس بتأبعي. تهنيب التهذيب:غ/

الخليفة من بعده، فذكرتها لعائشة، فلما
 فكان الذي عرف ما ذكره من التحريم، وكان الدي الذي أعرض عنه ما ذكره من الخـلافة لئلا

يتتشر (1) والظاهر أن الآيات كلها تتحدث عن

 الثقصة التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم بسببها بعض ما أحله الله له. لما في في الصحيح عن عبيد الله بن عمير يقول سمعت عائشة: تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فنواصيت أنا وحفصة أن أن أيثنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتعل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت إلت مغافير! فدخل على إحداهما، فقالت ذلك له، فقال: (لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له) فنزلت



. ${ }^{(Y)}$ (Y)
(1) انظر: النكت والئيون، الماوردي 1 (1) • ع.
 لهـ، كتاب الأيمان وألنّذور باب إذا إِا حرم
 في صصيحه، كتاب الطالاق، باب وجوب

فأنا أحمل في هودجِ وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صَلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، نقمت حين آننوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما تضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإنـا عقدّ لي من جزع آظفار تد النقطع، فرجعت فالتمست عقدي، نحبسني ابتغازي، فأثبل
 على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أثي فيه -وكان النساء إذ ذالك خفافًا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما ياكلن العلقة من الطعام- فلم يستنكر القوم حين رفعوه هثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثيثّ السن، فبعوا الجمل وساروا، نوجدي عقدي بعد ما استمر الجيش، نجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي الذي كنت به، نظّنت أنهم سيققدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الما الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسانِ نائم، فاتاني وكان يراني
 راحلته، فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى آتينا الجيش بعد ما من نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، نهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن

ولكن ما في الصحيح أصح.
ثانيًًا: قصة الإفك:
الإفك: ا⿴囗لكذب|(") ولكنه ليس أي
 فيغرق بينه ويين الكذب: أأن الكذب اسم موضوع للخبر اللذي لا مخبر له على ما ما هو به، والإفك هو الكذب الفاحش القبح، مثل الكذب على الله ورسوله أو على القرآن ومثل قذف المحصنة وغير ذلك مما يفحش قبحه، (H)
وأصيح الإفك علمًا بالغلبة على اتهام
أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها العفيفة البريئة ورميها بالزنا. وتعد حادثة الإلة الإي الإفك من أشهر الأحداث التي مر بها البيت النبوي الشريغ، وهي حادثة كان لها أكبر الالثر على هذا البيت، بل وعلى المجتمع المسلم كله، كادت تودي بيعض المسلمين
 عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه، فأتهن خرج سهمها خرا خرج بها معه، فأقرع بينا في فزاه غيزاة غزاها، فخرج سهمي، نخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب، (1) انظر: العين، الفراهيدي (1)





أصبحت، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فرات أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي في نفسه من الود لهم؟ فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرّا، وأما علي بن أبي ظالب نقال: يا وسول الله؛ لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقكك، فلدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة؛ فقال: يا بريرة هل رأيت شيئًا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرًا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأثي الداجن فثأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعلذ
 الله صلى الله عليه وسلم: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت
 علمت عليه إلا خيرّا، وما كان يدخل على على
 رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخوا إنا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج -وكان قبل ذلك رجلًا صالحًا ولكن احتملته الحميةنقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقلر

سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرًا يفيضون من ثول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف اللـي كنت أرى منه حين الـي أمرض، وإنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فنخرجت أنا وأم مسطح ڤبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليّا إلى ليل، وذلك قبل آن نتخذ الكينف قريبًا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه، فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها: نقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت؛ فـا أتسبين رجأِّ شهد بدرًا إفقالت: يا هتتاه؛ ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازديت الـي مرضًا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
 إلى أبوي، قالت: وأنا حينئ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله اله حلى الله عليه وسلم ، فأثيت أبوي فقلت لأمي: ما يتحلث به الناس؟ فنقالت: يا بنية؛ هوني على نغسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرآلٌ قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبت الليلة حتى أصبحت لا يرقألي دمعٌ ولا أكتحل بنومَ ثم

## بيك

جارية حديثة السن، لا أقرأ كثيرًا من الثرآن، فقلت: إني والله لقد حلمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة -والله يعلم إني لبريئة- لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر -والله يعلم أني بريئة- لتصدلاقني، والله ما أجد لِي ولكم مثلًا إلا أبا يوسف إذ قال
 ثم تحولت إلى فراشي وانا أرجو أن يرئني الله، ولكن والله ما ظلنتت أن ينزي في شانّي وحيَّا، ولأنا أحقر في نفسي من أني أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فو الله ما رام مام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحلر منه مثل الجمان من العن في يوم شابِ، فلما سري عن رسول الله صلى آلله عليه وسلم وهو يضياك فـك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: (با عائشة، احمدي الله فقد برأك الله) فقالت لي ألمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، فأنزل الله تعالى

الآيات، فلما أنزل الله مذا في براءتي

على ذلك. نقام أسيد بن الحضير؛ فقال: كلبت لعمر الله، والله لتقتلنه، فإنك منافن الجن تجادل عن المنافين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله صلى اللي
 سكتواوسكت، وبكيت يومي لا يرقألي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويومًا حتى أظن أن البكاء فالقٌ كبدي، قالت: فبينا هما جالسان مندي الـندي وأنا أبكي إذ استأنتت امرأة من الأنصار، فأذنت لها، نجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك الـك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل فيل ما فيل قبلها، وتد مكت شهرًا لا يوحى إليه في شأني شي، قالت: فتشهله، ثم ثال: (با عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكا وكلا، فإن كنت بريئة فسييرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن اللبد إذا اعترف بذنبه ثئم تاب تاب الله عليه). فلما تضى رسول الله صلى الله مليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أدري ما أثول لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فال، قالت: والله ما أدري ما أثول لرسول الله صلى الله هليه وسلم قالت: وأنا

على الإنفاق عليه، ثم تعود الآيات لذكر الأدلل على براءة السيدة عائثة رضي اللّا عنها، ويمكن إيجاز الحلديث القرآني في

النقاط التالية:
\# تبدأ الآيات بالإخبار أنه خاض في هذا الأمر جماعة من المؤمنين،
 ذكروا منهم مسمى في الآثار: حسان ابن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش أخت عبد الله بن جحشي الأسدي، والمنافق عبد اللهبن بني أبي|"(\$) ** ثم ثنى بالإخبار بأن هذا الأمر فيه خير كثير للرسول عليه الصصلاة والسلام، وأبي بكر، وعائشة، وصفوان الوران رضي الله عنهم صالاكتسابهـ الثواب العظيم، وظظهور كرامتهم على الله عز وجل بإنزال القرآن الذي يتلى إلى يوم الدين في نزاهة ساحتهم وتعظيم شأنهم، وتشديد الوعيد فيمن تكلم فيهم، والثناء على من ظن خيريّا بهم، مع ما فيه من صدق الرجعى إلى الله، والانتقار

إليه، والإياس مما سواله(|(4)




قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه -وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه-: والله لا أنفق على مسطع شينًا أبدًا بعد ما
隹
 نقال ابو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغري الله لي، فرجع إلى مسطح اللذي كان يجري مليه. وكان رسول اللهحير الى الله مليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن عن أمري نقال: (يازينب ماعلمت ما رأيت؟) فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرّا. تالت: وهي التي

كانت تساميني فعصمها الله بالورع) (1) وقد ذكرت حادثة الإفك في القرآن الككيم، في حليث مستفيث مياضي عنها وعن براءة السيدة عائشة رضي الله عنها وبراءة الصصحبي الجليل صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وعن الوعيد والتهديد لمن خاض في الأمر، وعن تحذير المؤمنين من الانجراف إلى مثل هذه الأمور، ثمث إلى الحديث عن موقف الصليد النق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق على مسطح، وحثه
(1) أخرجه البخخاري في صتحيحه، واللفظ لهـ،




 فإن اللذي وقع لم يكن ريبة، وذلك ألن أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرةً على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة، والجيش بكماله يشاهلدون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، لو كان هـو هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة، ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان يكون هذا -لو قدر- خغية مستورا، فتعين آن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين الم هو الكذب البحت، والقول الزور، والرعونة الفاحشة الفاجرة والصفقة
الخاسرةة|(0) .
\# تم يذكر دليلَا على كذب القائلين، وهو

 كَكَّهِ

" ثم يذكر بعض نعمه تعالى عليهم' حيث لم يعاجلهم بالعقوبة
 (أيها الخائضون في شأن عائشة، بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا، وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى
(0) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير Y/ Y/.

ما خاض فيه، وكان بعضهم ضحك،
وبعضهم تكلم، وبعضهم سكت (1) وكا
\# ثم ذكر عقابًا خاصًا لُعبد الله بن أبي بن سلول -قبحه الله ولعنه - (Y) الذي تولى معظمه - فَأَبْ

* ثم ذكر سبحانه و تعالى ما يجب أن يتأدب به المؤمنون في قضية عائشة رضي الله عنها (احين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السييء، وما ذكر من شأن الإنك، فقال:


 ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى، وهلا ظنوا الخير، فإن أم المؤمنين أهله وأولى الوّى به، هذا ما يتعلق بالباطن) (†) (أو (اظن بعضهم بيعض خيرًا، والبعض هاهنا الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، وصفوان بن المعطل رضي الله . ${ }^{(\xi)}$


زوجة النبي الأمي، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين)( (\$).
" ثم يوجههم إلى أمر آخر كان ينبني أن يفعلوه يَكُوْن
 أي: كان ينبني عليكم أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية وائلقل، وأن تنزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا من زوج نيّانيه عليه الصالاة والسلام وأن تحكموا على هذه المعالة بأنها بهتان)|(2) "


 ** ثم بين سبحانه و تعالئى ما يترتب على إشاعة الفحشاء ونشرها بين الذين آمنوا فوا
 في الأتقياء ذوى المكانة سهل ارتكاب الفاحششة، فإذا تسامع من يكون في في قلبه نزغة أن فلانة من أزواج الكبراء، قد ارتكبتها فلا تجد حرجّا أو لائمة أن ترتكبها، فكان الذين يلوكون بألساينتهم اتهام أزواج الككبراء قاصدين إليها غير

الدار الآخرة
 وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله بسبيه التوبة إليه، كمسطع، وحسان، وحمنا بنت جحش، فأما من خاض فيه من من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلون وأضرابه، فليس أولئك مرادين في هذن الآية؛ لأنه ليس عندهم من الإيمانيان والعمل الصالح ما يعادل هذا ونا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد
 بعدم التوبة، أو ما يابابله من عمل صالح مالح يوازنه أو يرجح عليه|(1) .
 هذا الجرم، بحيث استحقوا العقوبة فعلاً > الْ ويلقيه بعضكم إلى بعض، وتستوشون

 محظوران، التكلم بالباطل، والتول بلا علم|" (t)
 المؤمنين، وتحسبون ذلك يسيرًا سهلاّ، ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي

ومن المصلحة ستره|)(1)


 وإن الخطا لجسيم، وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المالمسلمة كلها بالسوء. ولكن فضل اللّه وريا وحمته، ورأفنه ورعايته، ذلك ما وا وقاهم السوء،
 " ثم يصور (الهم عملهم بأنه اتباع لخطوات الشيطان. وما كان لهم أن يتعوا خططوات عدوهم وعدو أيههم من قديم. وحذرهم ما يقودمم الشيطان إليه من مثل هذا الشُر المستطير




 مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتع المؤمنون خطناه، وهم أجلدر الثناس أن ينفروا من الشيطان وأن يسلكوا طريقًا غير طريةه المشؤوما... .



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

متأثمين من ترويجها يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ لأنهم إذا علموا التنائج المترتبة على قولْهم، واستمروا في غيهم، فهم يحبون هذه التتيجة ويسعون بعملهم إليها، وقد ذكر سبحانه و تعالى ذلك ليعلم العابثون أنهم إن استمروا أنهم يحبون هذا الفساد، وقد ذكر سبحانه و تعالى
 وَآَ الصارموهو الحلد، والحد يتضمن ثلالثالة أنواع لا يكفر إلا آخرها، وهى الجلد ثمانين جلدة، والثانى: ألا تقبل لهم شهادة أبنًا، والثالثن: الحكم عليهم بأنهم فاسقون، وهذا ما تكفره التوبة. وأما عذاب الآخرة فإن الله تعالئى
 عيانا، ثم قال تعالثى مؤكدا العواقب الوخيمة من رمى البرييات والبرآه
 الاتهام إن كان صحيحًا، ومواضع التهمة، ويعلم أثر ذلك في الجماعاعات من إشاعة الفساد، وانحلال الرابطة الاجتماعية، وإشاعة الأقوال الباطلة وراوْ ودخائلها، فإن ذلك في كنِ مستورِ،

الفضل، مرغبّا في أن يفعلوا بغيرهم ما يحبون أن يفعل بهم، مرهبًا من أن يشدد عليهم إن شددوا فقال


 لكم ذنوبكم بأن يمحوها فلا يدع لها أثرّا ويرحمكم بعل محوها بالفضل بان عليكم كما فعلتم معهمه، فإن الجزاء من جنس العمل｜＂（4）．




 كانْوْا يِّمَمَوْنَ


据 لهم الطرد من رحمة الله في اللدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظر عظيم يوم الققيامة، حين تشهد عليهم جوارحهمب＇ فيعطيهم الله تعالى جزاءنى جماءم الذي يستحقونه، ووقتها يوقنون أن الله تعالى هو الحق الواضح． ＊ثم يذكر سبحانه و تعالى أنه لا يتكلم بالكلمات الخبيثات إلا الخبيث من

من هذا المنكر الذي قاد إليه المؤمنين الذين خاضوا فيه．وهو نموذج منفر شنيع．وإن الإنسان لضعيف، معرضّ مرضّ للنزعات، عرضةٌ للتلوث．إلا أن يدركه فضل الله ورحمته．حين يتجه إلى الله،
－ويسير على نهجهه｜｜（1）
 الأمور، ولا تمنعهم من فعل الخيرات


 У 重 يحلف أصحاب الفضل والسعة ألا يؤتوا أولى القربى كمسطع（Y）．（اولما كان النهي عن ذلك غير صريح في العفو، عطف عليه مصرحًا بالمقصود
 يمحوه ويغطوه بما يسبلونه عليه من أستار الحلم حتى لا يبقى له أثر． ولما كان المحو لا ينفي التذكر قال
 ورأسَا، فلا يخطروه لهم على الا ليثمر ذلك الإحسان، ولما كانت لذة الخطاب تنسي كل عتاب، أقبل سبحانه و تعالى بفضله ومنه وطوله على أولى
 انظُر：أضواء البيان، الشنفيطي \＆イT／0．
(ه) (G) [لأحْ (للقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم
 عن حياة المتاع، فقد عاش حتى فتحت له الأرض، وكثرت غنائمها، وعم فيؤها، واغتنى من لم يكن له من قبل مال ولا زادا ومع هذا نقد كان الشهر يمضي ولا تون توند في بيوته نار . مح جوده بالصدقات والت والهبات والهددايا. ولكن ذلك كان اختياريارا للاستعاءا على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصنة فيما عند الله. رغبة الذي يملك ولكنكه يعف ويستعلي ويختار.. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفًا من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بيته، فلم تكن الطيبات محرمةً في عقيدته وشريعته؛ ولم يحرمها على نغسه حين كانت تقدم إليه عفوّا بلا

 فيها ولا انشغالًا بها.. ولم يكلف أمته كذلك التك أن تعيش عيثته التي اختارها لنفسا إلىه، إلا أن يختارها من يريد، استعاء على الثى اللذائذ والمتاع؛ وانطلاقًا من ثقلتها إلى حيث الحرية الثامة من رغبات النفس وميولها ولكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن نساءً من البشر، لهن مشاعر البشر. وعلى

الرجال والنساء، ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال وال والنساء، وأن الكلمات الخيبيات إنما تلصق بالخبييات من النساء، والرجالد، فأما الطاهرات الطيبات فلا يلصق بهن الالسب") الم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صراحة، ويراءة صفوان رضي الله عنه
 ورينْ " (وما في اسم الإشارة من معنى البعد، للإيذان بعلو رتبة المشار إليهم، وبعد منزلتهم في الفضل، أي: أولكك الموصونون بعلو الشأن: مبرؤون مما يقوله أهله الإفك في حقهم من
الأكاذيب الباطلة|(()).

ثالثًا: قصة التخيير بين متاع الدنيا
والآخرة:

ومي من القصص ذات الأثر الكبير على البيت النبوي الشريف.
ذكرها الله تعالى في سورة الأحزاب في قوله: : فَ تُحرِدْنِ




$$
\text { (ץ) البحر المديد، ابن عحبية / } 10 \text { (ץَّ. }
$$

والله لا نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ابدًا ليس صنده، ثم امتزلهن شهرًا أو تسعًا وعشرين، ثم نزلت عليه هذه الآية
 بعاثئة فقال: يا عائشة؛ إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن لا تعجلي أني فيه حتى أري تستثيري أبويك؛ قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا مليها الآلية، قالت: أفيك يا يا رسول الله أستثير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تانجبر امرأة من نساءك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها؛ إن الله لم يبعثني معتتا ولا متعتا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا (+) وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليهوسلم بتخير أزواجه بدأبي، فقال: (إني ذاكرٌ لك أمرًا، فلا حليك أن لا تعبجلي حتى تستأمري أبويك) قالت: وتد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراته، قالت: ثم قال: إن الله جل ثناوْ قال:
居 فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي، فاني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم نعل
 باب بيان أن تخيير امر أته لا يكون طاها إلا


نضلهن وكرامتهن وقربهن من ينابيع النبوة الككيمة، فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية في نفوسهن)|(1). ولما فتحت البلدان، ووجدن سعة سبل سألنه في عرض الدنيا ومتاعها أشياء، وطلبن منه زيادة في النفقة، وآذينه بغيرة
 الله عليه وسلم وآلى -أي حلف- لا يقربهن شهر|( (\$) فعن جابر بن عبدالله قال: دخل ألبو بكر يستاذذ على رسول الله صلى الله عليه

 ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي
 واجمًا ساكتا، قال: فقال: لأقولن شئّا اضخحك النبي صلى الله هليه وسلم نقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألثني النفقة نقمت إليها نوجأت عنثها، فضحكا رسول الله صلى الله عليه وسلم، و وقال: هن حولي كما ترى يسألني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنثها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلامما يقول: تسألن رسول الله صلى الله حليه وسلم ما ليس عنده، نفلن:
(1) في ظلال الثقر آن، سيد قطب0 YAor/0. (Y) انظُر: التفسير البُسيط، الؤاحدي (Y)/ (Y)
 التأويل، الـخازن


أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرض لهامن الانكسار| (0)
 ولما خيرهن صلى اللهع عليهوسلم پفآثرن
 صلى الله عليه وسلم معينات على الحق، راغبات في الثواب. وبهذا الثفاني في خلدمة الرسالة، والإممال لمطالب النفس، رفع رفي الله درجاتهن، فلم يصبحن زوجات رجل يطلبن في ظله الممتاع. بل صرن شريكات في حياة فاضلة غالية، واستحققن قول اللهعز وجل:
 - ${ }^{(V)}$ |r وهذا التخخير كان سنة تسع (^)، ويدأ بعائشة رضي الله عنها على غيرها من

أزواجه صلى الله عليه وسلم لفضلها علهي وقد اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على قولين: الأول: أنه خيرهن بإلذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق، فاخترن البقاء.
ومنهن من قال: إنما خيرهن بين الدنيا



 فقه السيرة، الغزالئي صغ (V)



والأمر في قوله: ووجوب التتخير خاص به صلى ولى الله عليه وسلم ، ولا يجب ذلك على غيره ابر (اوكان تحته يومئذٍ تسع نسوة: عائشة، وحغصة، وأم سلمة، وأم حبيبة، وسودة،
 وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت

## وِّ وعنى


والأحلل، ونَ
 الطلاق)|"(أ) اوالثمتيع: أن يعطي الزوج امرأته حين يطلقها عطية جبرًا لخاطرها لما
(1) أخرجه البخاري في صحيته، والثلفظ كه، كتاب ألتفسير ، بُّب سورة الأبحزاب، |Vay/\& صصيحه، كتاب الطالاق ، باب بيان أن تخيير

 (Y) انظر: النخصائص النكبرى، النيوطي صV/ヶ



وانظر: المحرر الوجيز، ابن عطية \&
 البحر المديد، ابن عتجيبة / / $/$ /

كاملات مكملات، طيبات مطيبات. ومنها: أن هذا التخيير داع، وموجب


 ومنها: أن يكون اخختيارهن هذا سبيبا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبةٍ ليس فيها أحد من النساء (Y) .

يخيرهن في الطلاق.
والقول الأول أصح (1)
وفي هذا التخيير فوائد عديدة: منها: الاعتناء برسوله، وغيرته عليه، أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجأته الدنيوية. ومنها: سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزووجات، وأنه يبقى في حرية نفسه، إن شاء أعطى، وإن شاء منع. ومنها: تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة، وعن مقارنتها.
ومنها: سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإتم، والثتعرض لسخط الله ورسولّه؛ فتحس الله بهذا التتخيير عنهن، التسخط على الرسول، الموجب لسخطه، المسخط لربه، الموجب لعقابه.
ومنها: إظهار رفعتهن، وعلو درجتهنه، وبيان علو هممهن، أن كان الله ورسوله والدار الآخرة، مرادمن ومقصودهن، دون

الدنيا وحطامها.
ومنها: استعدادهن بهذا الاخختيار، للأمر التخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة، وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه
أكمل الخلق، وأراد الله أن تكون نساؤه


الثالث: إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح الرابع: إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم (1) .
أقول: ذكر العلماء هذه الأقوال، وأخذ
 الأقوال، ولا أرى مانعًا من إرادتها كلها فكلها مطالب شرعية، والذي يعنينا هنا هو اليا القول الثاني، فمودة آل البيت ومحبتهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال ابن كثير-بعد أن رجح القول الأول-: الالا تنكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان
 طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض، فخرّا وحسبًا ونسبّا، ولا سيما إذا كانوا متبعين كلسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم، كالعباس وبنيه، وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنه. و قد ثبت في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بغلير خم: (إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، وإنهما لم يفترقا حتى يردا ملي . الحوض)
(1) الظظر : أضواء البيان، الشنتيطي 19/V. (Y) أخرجه الذحاكم في مستدركّه، والثلفظ لهـ،
 عنهم، باب من مناقب أهل رسوّل الله صلى

## حتّوق بيت المبيوة

أهل الليت النوري رضي الله عنه لهم
على الأمة حقوق كثيرة، يجب أن تؤدى
 فيه مع بقية المؤمنين، وهي حقوق الأخيوة الإيمانية، ومنها ما هو خالئ رها لثرابتهم من رسول الله صلى الثله عليه وسلم هذه الحقوق الخاصة منها حقوق مادية ومنها حقوق معنوية، ونحاول أن نذكر بعض هذه الحقوق في النقاط الآتية:
أولًا: الحقوق المعنوية:

من أبرز حقو قهم المعنوية: المحبة. يقول تعالى:

 في هذه الآية يأمر الله تعالُى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أنهن لمولن ولن يطلب أجرّا منهم على تبليغ رسالة ربه إليهمه ولكنه يطلب منهم المودة في القربى، وفي معنى ذلك أريعة أقوال:
الأول: إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم، فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس، كما تمنعون كل من من بينكم وينهة مثل قرابتي منكم.
الثاني: لا تؤذوا قرابتي وعترتي
واحفظوني فيهم.

حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد؛ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن الكن أهل بيته من حرم الصدقة بعله قال: وهم؟ قال: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، قال: كل مؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم)(t) ومن حقوقهم أيضًا الدعاء لهم والثناء عليهم والصصلاة عليهم، وما زال المسلمون يصلون عليهم مع الصلاة والسلام على المصطفنى صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه


 الصالاة: من اللل الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما
 وقد اتفق العلماء على وجوب الصّلائلاة على النبي صلى الله عليهوسلم، ،مثم اختلفوا، العـا، فقيل: تجب في العمر مرة، وهو الأكثر، وقيل: تجب في التشهـد الأخيري، وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقيل: تجب كلما ذكر، واختاره الطنحاوي
( أخرجه هسلم في صحيحه، كتاب فضائل


إرشاد العقل السليم، أبو السعود / I / . .

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: وارقبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته||(1) .
وفي الصحيح: أن الصديت قال لعلي
رضي الله عنهما: اوالله لقرابة رسول اللّ صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أحل من قرابتي|( ${ }^{\text {(4) }}$ وعن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله مليه وسلم يومًا فينا خطيّا بيا بماءٍ يدعى خمًا بين مكة والمدينة، فحمد اللي وأثنى مليه، ووعظ وذكر، ثم ثالن: (أما بعد؛ ألا أيها الناس فإنما أنا بشرٌ يوشك أن أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تاركُ فُ فيكم ثئلين؛ أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور؛ نخخلوا بكتاب الله واستمسكوا به -نحث على كتاب الله ورغب فيه- ثم ثال: وآهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فنال له
 هذا حديث صصحت الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووانقه الذهبي،
 أُعيب الأرنؤوط: صصتح ششوراهده. (1) أخرجه البُخاري في صصيتهي، كتاب فضائل الصحعابة، باب مناقب قرابة رسول النله صلى
 أخرجهه البشاري في صستيته، كتاب فضائل

اللنه عليه وسلم، وانظر: تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير

$$
. r \cdot 1 / V
$$

صلى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحان، كما لا يقال: قال محمد عز وز وجل، وإن كان كان عزيزًا جليلّا، لأن هذا من شعار ذكر الله عز
 والسنة على اللدعاء لهم (غ قال ابن حجر: اذلك كله وقل ولـ من النبي صلى الله عليه وسلم والصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء وليس لغيره أله أله يتصرف إلا بإذنه ولم يبت عنه إذن في

ثـانيًا: الحقّوق المادية:
يقول تعالى:


 يَّ .
ويقول:




آلْمِعَابَ

رالغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الُخيل والركاب. وهالثفيء؛: ما أخلذ

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) انظر: تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير }
\end{aligned}
$$

(1) من الحنفية، والحليمي من النشافعية) (وقيل: تجب في كل مجلس مرة، وإن تكرر ذكره، واللذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كل ذكر|"(ب) ولها صيغ كثيرة واردة في أحاديث صصيحة، منها: عن كعب بن عنج الله عنه قال: قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إيراهيم إنك حميد مجيل، اللهم بارك على ملى محمد وحلى الى إلى إلى إلى إلى آلك محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك
حميد محيد)(ث) .

فالآل مشمولون معه صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا خحلاف في ذلك، وإنما الخخلاف في إفرادهم بالصلاة، فقدوقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهمه' فقال قائلون: يجوز ذلك، وقال الجمههور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكرواه الِان فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال: قال: علي


 كتاب التُنسير، بأب (إن النله ومالئكتكه يصلون
 في صصحيحه، كتاب الصالاة، باب الصالاة علّى النبي صلى اللهن عليه وسلم بعد التشههد، \%/

على جهة التنيبه عليهم، لأنهم من أهم ما دلدف إليهم. وقال الشافعي: يعطي للخمسة المعطوفة على الله، ولا يجعل لله سهما
 ملكه، وسهم الرسول يأخذه الإمام، يصرفه في المصالح، فيعطي للأربعة المعطوفة على المّ الرسول، ويفضل أهل الحاجة. تالح مالكالك: لا يجب التعميم، فله أن يعطي الأحوج، وإن إن حرم غيره. وتال أبو حنيفة: على ثلالثة أسهم، لليتامى والمساكين وابن السبيل، قال: وسقط الرسول وذور القربى بوفاته صلى الله عليه وسلم • وقال أبو العالية: يقسم على ستة، أخذَا بظاهر الآية، ويصرف سهم الله إلى الكعبة، وسهم الرسول فئلئ مصالح المسلمين، وسهم ذوي القربى لأمل البيت

 وهذا الأخير هو القول الأونق بظاهر

الآية الكريمة.
ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن الفيء يقسم خمسة أقسام، فقسم منها يقسم خمسة أقسام للرسول صلى الله عليه وسلم ولني القربى واليتامى والمساكين وابن
 فيكون له من الفيء أربعة أخماس وني ونمس خمس، وهو أحد وعشرون سهمّا من خمسة

منهم بغير ذلك، كالأموال التي يصالحون عليها، أو يتونون عنها ولا وارث لهمب، والجزية والخراج ونحو ذلك. هذا مذاه الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف. ومن العلماء من يطلق الففيء على
 (والغنيمة يأخذ الإمام الخمس منها، والباقي يقسم بين المجاهدلين، والفيء يأخذه الإمام فيضعه في هصلحة المسلمين، وليس فيه الخمس)|(ب) وقد جعل الله تعالى نصيبًا من الغنائم ونصيبًا من الفيء لآل البيت رضي الله عني وذلك نظي أنهم حرموا من الصدلاقات، نهم لا يجوز التصدق عليهم، كما قال صلى اله الله عليه وسلم: (إن الصدقة لا تبنىى لالّل محمير، إنما هي أوساخ الناس)( (1). فالغنيمة تقسم خمسة أخماس، يعطى أريعة أخماسها للمجاهدين، واختلف في كيفية تتسيم الخمس الباقي، افقال مالك: الرأي للإمام، يلحقه بيت الفيء، ويع المطي من ذلك الييت لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه، كما يعطي منه اليتامى والمساكين، وغيرهم، وإنما ذكر من ذكر



 . 1-Vr_607/r

وعشرين سهمْا، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل السهم الذي كان لـ من الخمس إلى المصالح، وأما الأربعة الأخماس ففيها قولان:أحدهما: أنها انتقلت إلى الغزاة المرصدين للجهاد. والثاني: أن ترصد لمصـالح المسلمين كخمس الخمس، وذلك بأن تصرف إلى الغزاة والقضاة وأهل العلم وبناء المساجد والقناطر والسقايات ونحو ذلك. قال أبو حنيفة: الفيء لا يخمس

ويصرف جميعه مصرف الخمسر (1) .
ولا يعنينا الدخول في تفصيل الخخلاف بين الفققهاء في هذه المسألة، فهي مسألة متشعبة الفروع، تطلب من مظانها، وإنما يعنينا الاستدلال على أن لآل البيت نصيبًا

من الغنيمة ونصيبًا من النفيء.

(1) الشافيّ في شرح مسند الشافعي، ابن الأثير




[^0]:    
    (0) النكت (0) العيون، الماوردي

