

عناصر الموضوع

| $1 \gtrless \varepsilon$ | A |
| :---: | :---: |
| 180 |  |
| I 2 V | \| اكتشاؤم كاهة |
| lor | أسباب\| |
| 17 | صور |
| IW | 宔 |
| IVA | آثار |
| 14 |  |



## 

لم يرد لفظ التشاؤم في القرآن الككريم، بل جاء ما يدل عليه في بعض الآيات الكريمة بالمعنى نفسه وبسياقات متوعة، لذا لا بد أن نبين معنى التشاؤم في اللغة والاصططلاح. أولًا : المعنى اللغوي:
 أي: غير مبارك، والجمع مشائيم، وتشاءم القوم بـ مثل تطيروا بـابه، ويقال: شؤم الدار: ضيقها


عرفه الحليمي: بأنه سوء ظن بالله تعالي بغير سبب محقق (ث) أو هو توقع حدوث الشر أو المكروه من شيء ما ما تراه أو تسمعه وتتوهم وقوع المكروه بها (\$)، ويكون وجوده سببًا في وجوود ما يحز ايحن ويضر (8). (اوياتي بمعنى تشاؤ الإنسان بشيء يقع تحت المناظر والمساني

 تعالى حكاية عمن أخبر عنه:
 ويتضح من المعنى اللغوي والاصطلاحي أن التشتاؤم: حالة نفسية تلازم بعض الناس، وتبعث في نفوسهم الئأس وعدم الرضا بقدر اللّه عز وجل.







## |

## التطير:

التطير في اللغغة:
وهو مأخوذ من مادة (ط ي ر)، والطاء والياء والراء أصل واحد يدل على خفة الشيء في الهواء، ثم يستعار ذلك في غيره وفي كل سرعة، فأما قولهم: تطير من الشيء، فأشتقاقه



التطير في الاصطلاح:
لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن اللغوي.

 الحاصل من دلالة الطيران على الشؤم دلالةً أشد على النفس، لأل توقع الضر أدهحل في النفوس من رجاء النفع"|(\%) الصلة بين التطير والتشاوٌم:
يتضح من المعنى اللغوري والاصطلاحي أن التطير مأخوذ من الطير في الأصل، ويأتي


 حال كان، ثم أطلق على كل ما يتوهم أنه سبب في حصول الشو الشر . Y التقأؤل:

## التفاؤل في اللغة:

وأصله الفأل (الفاء والألفِ واللام)، أي: ما يتفاءل به، وضد الطيرة، والجمع: فؤولن، قالل الجوهري: الجمع أفؤل، وتفاءلت به وتفالْ به؛ قال ابن الأثير: يقال تفاءلت بكذا وتفالتّ،

على التخفيف والتلب، والفال: أن يكون الرجل مريضًا فيسمع آخر يورل يا سالم، أو يكون


 يقال: لا نال عليك، بمعنى لا ضير عليك، ولا طير عليك، ولا شر عليك (1. التفاؤل في الاصطلاح: وهو حسن ظن بالله عز وجل (4). الصالة بين التفاؤل والثشاؤم: العلاقة ين الثناؤلو التشاؤم مو: أنا الفالد ياتيم من طريت هسن الظظن بالله تعالى والتوكل عليه، ينما التشاؤ لا يكون إلا فيا السوءو والمكروه.


التوكل في اللنة:
مصدر توكل يتوكل، وهو مأخوذ من مادة (وك ل ل) التي تدل على اعتماد على الغير في أمر
 الكو كل في الاصطلاح:
صدق اعتماد الثلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار (8). الصلة بين التوكل والتشاؤم:
التوكل هو ثقة العبد بالله تعالىى والاعتماد عليه في كل الأمور، والرضا باليا بقضائه وقدره، بخلاف التشاؤم الذي يظهر فيه سوء الظن بقضاء الله تعالى وقدره.
" سبب شؤم، ولكن سبب شؤمهم وحلول المضار بهم هو قدرة الله، واستعير لما حلم بهم اسم الطائر مشاكلة لقولهـم
 لإصلاح اعتقادمم، بقرينة قولهم اططيرنا . ${ }^{()^{(1)}}$

 والضراء، والإضراب من بيان طائرهم اللذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الـوا الداعي إليه، ويحتمل أن غيرهم دعاهم إلى هذا القول، ويحتمل أن يكون المراد أن الشيطان
يفتنكم بوسوسته(4).

ثم ذكر مآل أمرهم وشديد عقابه بهم فقال تعالى عنهم:


 ويتضح مما تقدم: أن ثمود -وهم قوم صالح عليه السلام- كانوا يتشاءمون من نبيهم ومن معه من المؤمنين، كأنهم يقولون لهم: أنتم نحس علينا، بمعنى أنك يا صالح كنت أنت ومن معك سيبا لتشاؤمنا، فرد عليهم صالح عليه السلام: طائركم الذي




## |

لا شك أن التشاؤم هو من عادات أهل الجاملية والأمم الوثنية السابقة حيث كانوانوا يتشاءمون من أمور كثيرة، لذا جاء الإسلام فأبطلها؛ لأنهاتخل بعقيدة المسلم الصحيحيحة ألقائمة على الإيمان بالقضاء والقدر خيرا وشره، وفي هذا المبحث سنبين بعض الأقوام النذين كانت أبرز صفاتهم التشاؤم وذلك من خلال النماذج الآتية:
أولًا: ششاؤم قوم صالحِ عليه السلام: كان دأب الككار من قبل أنهم يتطيرون بالأنياء والرسل عليهم السلامه كما أخبر الله تعالى عن ثمود وما كالن من أمرما معا مع نبيها صالح عليه السلام في قوله تعالى:象
 وقوله تعالى:
 أتباعنا، وزجرنا الطير بأنا سيصيبنا بك وبهم المكاره والمصائب، أو ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرًا، وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدًا منهم سوء إلا

قال: هذا من قبل صالح وأصحابه(1). وأجاب صالح عليه السلام نقال لهم:

[^0]أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه واشتهوه، وآثروه وقبلته طباعهم، ويتشاءئموا بما نما نفروا عنه وكرهوه، فإن أصابابهم نعمة أو بلاء قالوا：
 قال ابن عاشور：الملما غلبتهم الحجة من من

 أصحاب الثقية مبلغ الخجل، والاستكانة من إخفاق الحجة، والاتسام بميسم المكابرة والمنابذة للذين يتيتون نغعهم؛ انصرفوا إلى ستر خجلهم وانفحامهـم بتلفيف السبب لرفض دعوتهم بما حسبوه مقنعا للرسل بترك دعوتهم؛ ظنكا منهم أن ما يدعونه شيء خفي لا لا قبل لغير مخترعه بالمنازعة فيه، وذلك بأن زعموا أنهم تطيروا بهم ولحقهم منهم شؤم، ولا بد للمغلوب من بارد العذر）｜（\＄）

 بدعوتكم، وليسوا يريدون أن القرية حل بها بها حادث سوء يعم الناس كلهمه، من قِط أو أو وباء أو نحو ذلك من الضر العام، مقارن
 بعض المفسرين－وإنما معنى ذلك：أن أحسَا لا يخلو في هذه الحياة من أن يناله مكروه،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الكششافه، }
\end{aligned}
$$

تدعونه لأنفسكم عند الله وحله، وإنكم تمتحنون بتلك الأوهام من التشاؤمّم، وتظنون أنه يسعدكم أو يشقيكم، وأن علم الغيب الذي تتعرفونه بالطير هو عند الله تعالى علام الغيوب، ونتيجة تشرئ تشاؤمهم وكفرمم بنيهـم ومن معه أملكهم الله تعالى بالصيحة، نصعقوا بها جميعا، فانكبوا على وجومهم ولم ينج منهم أحد． ثانيًا：تشاؤم أصحاب القرية：
قالل تعالى مخبرًا عن أهل القرية إذ جاء الما المرسلون：我资屋
 وتو لهم：：
على وجوهكم خيرًا في عيشنا.

وقال قتادة：يقولون إن أصابنا شر فإنما
هو من أجلكمr．
وقال مجاهد：يقولون：لم يدخل مثلكم



 تال الزمخشري：اوذلك أنهم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم، وعادة الجهال （1）الظر：تنسير الثقرآن النظيم، ابن كيري، ．OV． $6079 / 7$

قال قتادة رحمه الله في قوله تعالي:
 معكم ثم تم تالوا:
 وأمرناكم بعبادة الله مخلصين له الدين تقابلوننا بمثل هذا الوعيد؟ بل أنتم قوم ديلنكم الإسراف ومجاوناوة الحد الطغيان، ومن ثم جاءكم الشؤم، ولا دخلا لرسل الله في ذلك" (0) ويتضح مما تقدم أن أصحاب القرية قد تشاءموا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى لهم وتوقعوا الشر منهم ومن دعوتهمّ، لذلك كذبوهم وهددوهم بالتعذيب أو القتل أو الرجمه إلا أن الله تعالى نجاهم من أصحاب تلك القرية، ولم يذكر القرآن من هم أصحاب الققرية، ولا ما مي القرية، ولعل عدم الإنصاح عنها دليل على أن تحايد اسمها أو موضعها لا يزيد شيئًا في دلالة القصة، بل ذكرت على سبيل الاتعاظ والاعبار. ثالثًا: تشاؤم آل فرعون:
قال تعالى عن قوم فرعون: :回


ومن عادة أصحاب الأوهام السخيفة والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث إلى مقارناتها دون معرفة أسبابها، ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤوم أمورًا لا تلاتم شهواتهم وما ينفرون منه، وأن يعينوا من المقارنات للتيمن ما يرغبون فيه وتتبله طباعهمه، يغالطون بذلك أنفسهمه، شأن أهل العقول الضصيفة، فمرجع العلل كلها لديهم
 الويجوز أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن
دعوتهم أحدثت مشاجرات وات واختلانفا بين الما أهل القرية، فلما تمالأت نفوس أهل القالقاية على أن تعليل كل حدث مكا مكروه يصيب أحدهم بأنه من جراء هؤلاء الر الرسل، اتفتع

 فيوافقهم على ذلك جميع أهل القرية|(Y)

 شؤمكم من أفعالكم لا من قبلنا كما تزعمون، فأنتم أشركتم بالكله سواه، وأولعتم بالمعاصي واجترحتم السيئات، أما نحن فلا شؤم من قبلنا، فإنا لا ندعو إلا إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة لك والإنابة إليه، وفي

ذلك متتهى اليمن والبركة (+).
(1) المصصر السابق.
(Y) المصصر السابق،، (Y/Y /Y (Y) . تف تفسير المراغي، (Y)

بهم، فتشاءمووا بهم، ولم يعلموا أن سبب المصائب هو كفرهم وإعراضهمه، لأن حلول المصائب بهم يلزم أن يكون مسيبًا عن أسباب فيهم لا في غيرهم||(7). لنلك رد الله تعانى عليهم بقوله:

 ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا الـلى

موسى عليه السلام من الشؤم. قال ابن عباس:
(8)

 ما يقولون، وإسناد عدم العلم إلى أكثرمثم للإشعار بأن بعضهم يعلم ولكن لا يعما بمقتضى علمه. وقالوا شروع في بيان بعض آخر مما أخذوا به من فنون العذاب التي ما مي في أنفسها آيات بينات وعدم ارعوائنها هم عليه من الكفر والعناداها (0) وبعد أن ذكر أن هذه الحسنات والت والسيئات التي لُم تردعهم عما هم فيه من الطنغيان ذكر العـر أنه أحابهم بضروب أخرى من العـي العذاب، وهي في أنفسها آيات بينات، كما أخرا الله عنهم في قوله:


$$
\begin{aligned}
& \text {. المصر المصر المابق }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) روح المعانْي، الألوسي، } 10 \text { / } 10 \text { بر. }
\end{aligned}
$$

 . والمعنى: (إِاذا جاءت آل فرعون العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار، ورأوان



 حظوظنا وأنصباونا من الرخاء والخصب والعافية، مذ جاءنا موسى عليه السالامبي(1) . قال ابن عاشور رحمه الله: اوالمراد به
 فاستعمل التطير في التشاؤم بدون دنون دلالة من الطير، لأن قوم فرعون لم يكونوا ميرا ممن يزجر الطير فيما علمنا من أحوال تاريخريخمر، ولكنهم زعموا أن دعوة موسى فيهم كانت سبب مصائب حلت بهمه، فعبر عن ذلك بالتطير على طريقة الثتعير العربي|(\$).

حلول ذلك بهم مسبيًا عن وجود موسى ومن آمن به؛ وذلك أن آل فرعون كانوا
 أنهم إذا حافظوا على اتباعه كانوا في سعادة عيش، فحسبوا وجود من يخالف دينهم بينهم سببًا في حلول المصائب والإضرار

$$
\begin{aligned}
& \text { EV/Ir (1) جامع البيان، الطبري، (Y) } \\
& \text { (Y) التتحرير والتنوير، 17/9 (Y) }
\end{aligned}
$$

عند الله، وإن يصبهم أمر يسيئهم، كالهزيمة، قالوا: ذلك من محمد، كأنهم ينسبونه إلى سوء تدبيره عليه الصلاة والسالام، أو يتشاءمون به، ويهبطون بذلك مبوطاّ شديدًا فالحسنة ما يحسن عندهم، والسيئة ما يسوؤهم، وذلك الثفكير الذي يفكرونهناشئئ من ضعغهم النفسي، وضعفهم الإيماني، وسوء ظنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك شأن أمل النفاق ومن يستمعون إليهم


 بكلمة (عند) للدلالة على قوة نسبة الحسنة إلى الله ونسبة السيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، أي: قالوا ما يفيد جزمهم بلـك الانتساب، ولما أمر الله رسوله أن يجيبهم قال: :

وإعرابًا عن التُقدير الأزلي عند الله (Y).

 قول نفسي، لأنهم لم يكونوا يجترثون أن يقولوا ذلك علنّا لرسول الله صلى الثي الله عليه وسلم وهم يظهرون الإيمان بها أو هو هو قول يقولونه بين إخوانهم من المنافتفين، يقولون: هذه من عند محمد، فيكون الإتيان

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

يَذَّكِّرُونَ
وهم مع ذلك لم يرعووا عن كفرهم
وعنادهم وتشاؤمهم بموسى عليه اللسلام



فكان جزاؤهم أن أهلكهم الله تعالى بالغرق، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ك

[الأعراف: צسו].
رابعًا: تشاؤم كفار قريش:

سار كفار قريش على ما سار عليه الأقوام والأمم السالفة في تشاؤمهم برسلهم وأنبيائهم عليهم الصحلاة والسلام م، وقد فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتطيروا به، وردوا كل مصائبهم إليه وإلى ما يلـي




.[v^
(أي: إن تصبهـم حال حسنة تحسن عندهم، من رخاء أو خصب أو ظو أو أو أو
 من عند الله تعالىى، فإن كان النصر قالوا: من

وقال ابن القيم رحمه الله: الولو فقهوا أو فهموا لمما تطيروا بما جئت به؛ لأنه ليس فيما جاء به الرسول ما يقتضي الطيرة، فإنه كله خير محض لا شر فيه، وصلاح لا فساد فيه، وحكمه لا عبث فيها، ورحمة لا جور فيها، فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا؛ فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة، وليس فيما أتيتهم به لو فهموا ما يوجب تطيرهم، بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهمّ، وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي
 أن يكون المعنى: طائركم معكمه أي: راجع عليكم، فالطير الذي حصل لكم إنم إنما يعود عليكم|" ${ }^{\text {ع }}$

بكاف الخطاب من قبيل حكاية كلامهم بحاصل معناه على حسب مقام الحاكي والمحكي له، وهو وجه مطروق في حكاية كلام الغائب عن المشاطب إذا حكى كالامه (1) لذلك المخاطب) فأخبر الله تعالى رسوله عليه الصـلاة والسلام، وأمره أن يقول لهم:
 نافذ في البر والثفاجر، والمؤمن والكافر|"(Y) قال ابن عباس رضي الله عنهما: شالحسنة والسيئة من عند الله، أما الحسنة فأنعم بها عليك، وأما السيئة فابتلالك بها"() ثم قالل تعالى منكرًا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب، وقلة

 يعلمون حقيقة ما تخبرهم به، من أن كل ما أصابهـم من خير أو شر، أو خر وشد فمن عند الله، لا يقلر على ذلك او إلك إيره، ولا يصيب أحدَا سيئة إلا بتقديره، ولا ينال رخخاءً ونعمة إلا بمشيئته، وهذا إعلام من الله عباده أن مفاتح الأثياء كلها بيده، لا يملك شيئًا منها أحد غيره (\%)
(1) المصصر السابق، 0 ••با






أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال، أو غير عالم بجميع المعلومات، أو ليس بكريم بل هو بخيل، وكل وا واحد من اليا هذه الثلاثلة يوجب الكفر، فإذا اكان الئس لا ولا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة، وكل واحد منها كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافزًا، والله أعلمه|(ب) وقد يصل العبد بتشاؤمه أيضًا إلى القنوط



[


 أو مرض، والسبب فيها شؤم معاصيهم،
 وذم الله تعالئى أقوامًا كما مضى سابقًا في تشاوم توم موسى عليه السلام وأصحاب القرية من رسلهم عليهم السلام، فقد كان اند تشاؤمهم سبًا في كفرهم بالله تعالى، ومن ثم بأبنياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله:


$$
\begin{aligned}
& \text { 0.1/11 (Y) }
\end{aligned}
$$

## 

للتشاؤم أسباب عديدة ومتوعة، من أولًا: الكفر :
إن التشاؤم شرك بالله تعالى، خصوصصًا
 نهو شرك أكبر، وذلك لأنه اعتقد مع الله عز وجل موجدَا ونالقَا آخر، وأما إذا اعتقد أن المؤثر هو الله تعالى ولكن هذ هذه سبب، فيعد هذا شركًا أصغر، لأنه جعل التشاؤم سبيّا في في التأثير، والشرع لم يجعله سيباً. ولا شك أن التشاؤم تد يصل بالإنسان إلى الكفر لما فيه من شرك وادوعاء علم الغيب واعتقاد جلب النفع ودفع الضر، واليأس مما عند الله تعالى من خير؛ مما يؤدي إلى انتفاء الإيمان من المتشائم تدريجيًا وصولًا إلى إلى الكفر؛ لذلك ذم الله تعالى اليائسين منه بقوله تعالى:
 أي: آأنه لا يـأس من رحمة الله إلا التوم الكافرون؛ لأن من آمن يعلم أنه متقلب في رحمة الله ونعمته فلا يائس من رحمته، وأما الكافر فإنه لا يعلم رحمة الله ولا تقلبه في رحمته؛ نييأس من رحمتهه|(1). قال الإمام الرازي رحمه الله: اواعلم (1) تأويلات أمل السنة، الماتريدي، rva/T.

وسلم، قال: (من ردته الطيرة عن حاجته نقد أشرك)، قالوا: يا رسول (الله، فما كفارة ذلك؟ قال: (يقول: اللهم لا طير إلا طيرك،
 يقول: (اللهم لا ياتي بالحسنات إلا الا ألا ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة

إلا بك)
وقال عليه الصهاة والسلام: (لا طيرة، وخيرها الفأل) ثالوا: وما الفأل؟ (الحال:
(الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) وما قال الإمام النووي: امعنى قوله صلى الهي اللله عليه وسلم: (لا طيرة) أي: اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا بمقتضاهاها معتقدين الها
 الفعل والإيجاد، وأما الفأل وقد فسره النـ النـي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الصالحة والحة والحسنة والطيبة، قال العلماء: يكون الفأل فيما يسر وفيما يسوء، والغالب في السرور،


يَحْمُونَ

طَ
. 19 [19
قال ابن عباس رضي الله عنهما: رالشؤم
النذي أتاكم من عند الله بكفركم|"(1) وجاء في الحديث عن رسول الله صلى
 وإنما جعل التشاوٌم شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضررًا، فاعتمدوا
 وذلك مثل أن يريد الرجل سِرّل سرّا، فيسمع: يا
 سفره اعتماذا على ما سمع، أو يريد سفرًا فيسمع صياح الغرابه، أو البومة فير جر عن
 يخلص توكله على الله عز وجل لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين كفارته، فقد روي عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه
(1) (Y) أخرجه أحمد في مسنده رقم (Y) با |V/E (ral. باب في الطيرة، رقّا والتُرمذي في سنته، أبواب السير، باب مابما جاء في الطيرة، رقّم الطاء،


الأقألن، رقم
قال التُرمذي: "وهذا حديث حسن صحيح".

والبلاء مع اعتقاد حصول الضر والنفع من غير الله تعالى، وإن من أعظم الذنّوب عند الله: إساءة الظن به جل وعلا، وقد ذم الله تعالىى في آياته الكريمة الذين يظنون بالـي تعالى ظن السوء بقوله تعالىى:








[10\&
(اومعنى حدثتهم أنفسهم بما يدخل عليهم الهمم' وذلك بعدم رضاهم بقدر الله تعالى، وبشدة تلهفهم على ما أحابهمّ، وتحسرهمم على ما فاتهم مها يظنونه منجيًا لهم لو عملو ملوه أي من الندم على ما فات، وإذ كانوا كذلك كانت نفوسهم في اضطراب وتح وتحرق يمنعهم . من الاطمئنانه()
ومعنى قوله: أي: أنهم ذهبت بهم هواجسهم إلى أن ظنوا
 هذا تعريض بأنهم لم يزالوا على
 قال ابن القيم رحمه اللل: إإن التطير هو: التشاووم من الشيء المرئي أو المسموع، فإذا الذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتتع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك، وبر بل ولجهه، وبرىء من التّوكل على اللّه وفتّ على نفسه باب الخخوف والثتعلق بغير الله، والثتطير مما يراه أو يسمعه، وذلك قاطع
 [الفاتحة: 0 [ 0 [恖 [الشورى:•1] فيصير قلبه متعلقًا بغير الله
 ويتضح مما تقدم: أن التشاوٌم قد يكون من الشرك الأصغر المنافي لعبادة الله تعالىى وتو حيده، لما فيه من سوء الظن بالله تعالثى كما مر سابقًا، وقد يتحول إلى شرك أكبر، إذا اعتقد المتشائم أن ما يتشاءم به كان مؤر مثرّا في حصول المكروه، أو جلب النفع ودفع الضر ألو وأنها فاعلة بذاتها، إذ لا فاعل إلا الله تعالى، ولا مؤثر في الكون سواهِ، وقلد يصل إلى الكفر بالله تعالى الذي يوجب الوعيد.

ثانيًًا: سوء الظن بالله تعالى:
لا يخلو التشاؤم من سوء الظن بالله
تعالى وبأقداره الجارية، وتوقع اللشر



وقد بين الإمام ابن القيم أن الظّن الوارد في الآية: ظن" لا يليق باللهن تعالى؛ بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، ولايك، وأن ما أصابهـم لم يكن بقدر الله وحكمته؛ ففسر بإنكار الحكمة وإنكار الُقدر وإنكار أن يتم أمر رسوله؛ وأن يظهره على الدين كالهـ، وهذا هو ظن السوء الذي الذي ظن المنانفقون والمشركون في سورة الفتع، وإنما كان هنا ظن السوء؛ لأنه ظن لا يليق به سبحانه ولا بحكمته وحمده ووعده الصادق؛ فمن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة

 لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدل، بل زعم أن ذلك لمسيئة مجردة؛ فذلك ظن الذين كفروا؛ ك"Vv فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهمّ، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتن اللبيب الناصح نُنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء (Y) وقال أيضًا في وصفه لحال هنا هذا الصنف من الناس: ( أأكثر الخلق بل كلهم إلا ما ما شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السو السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق،
(Y) انظر : زاد الـهعاد، ابن القيـم ش/ Y/Y.

ولم يخلصوا الأدين لله تعالى. وقد بين لهم المراد بالظن بقوله:

 النفي، وهو تبرئة لأنفسهم من أن يكونوا
 صلى الله عليه وسلم ليس برسول؛ إذ لو كان لكان مؤيدا بالنصر.



 هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد في الآية الكريمة أن التشاؤم هو صفة من صفات بعض أهل الجاهملية، وهو سوء ظن بالله تعالى وبرسولي صلي الملى الله عليه وسلم، واعتراض على أقدار الله تعالى. وهذا كله من صفات الدين المنافتين والمشركين الذين توعدمم الله تعالى




 (1) الظر: تنسير القرآن العظيم، ابن كير، (1ヶo/r التحهرير والتنوير، ابن عاشور .1ro/z

ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الحل(ث)، ويأتي أيضًا بمعنى مجاوزة الحد
 الثرية التي مر ذكرها، حيث إن إن المعاصي والذنوب كانت سببًا في الشؤم الذي أصابهـم نتيجة كفرهم برسلهم. وقد وصف الله تعالى أصحاب القرية
 بَعْعَ

$$
\text { ] } 19 \text { [ }
$$

أي: قوم عادتكم الإسراف في العصيان، فمن ثم جاءكم الشؤم، أو في الضلاله، ولذلك توعدتم وتشاءمتم بمن يجب أن يكرم ويتبرك به (ع) قال قتادة رحمه الله: (امسرفون في
تطيركم"(0)

 ولكنكم قوم كافرون، غشيت عقولكم
 ونطتم الأشياء بغير أسبابها من إغراقكم في الجهالة والكفر وفساد الاعتقاد، ومن
 قال الـحافظ ابن رجب رحمه الله: افلا شؤم إلا المعاصي والذنوب؛ فإنها تسخط

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) التّحرير والتنوير، (1) }
\end{aligned}
$$

ومنعني ما أستحق" ونغسه تشهد عليه وإن كان لسانه ينكره، ولا يتجاسر على التصريح به، ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفاينها وطواياها رأى ذلك فيها، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعنتًا على القدر وملامة له، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر)
للثلك يقول ابن عاشور: ضالشؤم يقع على من يتشاءم، جعل الله ذلك عقوبة له في اللدنيا الُسوء ظنه بالله تعالىى (Y) وتوعد الثله تعالى الظانين به ظن السوء
بما لم يتوعد به غيرهمه، وذلك بقوله تعالى: (10.
 فكان جزاؤهم بأن أرداهم الله تعالى



ثالثًا:الإسر اف في المعاصي والآثام: لا شك أن الإسراف في المعاصي هو أساس كل شر وضلالة، فالإسراف: هو الإكثار من الشيء، والمجاوزة عن

[^1]رابعًا: الجهل والضلال: لا شك أن الجهل من أسباب التشاؤم؛ لذاوصف الله تعالى آل فرعون وغيرهم بألما أكثرهم لا يعلمون، وذلك في قوله تعالى:


 أي: افلجهلهم بذلك كانوا يطيرون بموسى عليه السلام ومن معه|(8) (8) قال الزمخشري: اويجوز أن يكون معناه: ألا إنما سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده اللذي يجري عليهم ما يسوءهم لأجله، ويعاقبون له بعد موتهمه، بما وعدمم الله في قرله تعالى:
 (1) (1)
 قال الخازن رحمه الله: اوإنما قال:严 يضيفون الحوادث إلى الأسباب ولا
 ويتضح من الآية الكريمة: أن الله تعالى ذم آل فرعون، ووصفهم بأنهم لا يعلمون بسبب جهلهم؛ حيث أسندوا حوادث هذا

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) لباب التأويل، الخازن، }
\end{aligned}
$$

الله عز وجل، فإذا سخط على عبده ششي في الدنيا والآلخرة، كما إنه إذا رضي عن عبيا علد سعد في الدنيا والآلخرة!(1). وقال أيضًا: وافالعاصي مشؤوم على نفسه وعلى غيره، فإنه لا يؤمن أن ينزل
 ينكر عليه عمله، فالبعد عنه متعين، فإذا كثر الخبث هلك الناس عميوما ماليا، وكذلك أماكن المعاصي وعقوباتها يتعين البعد عنها والهرب منها خشية نزول العذاب،( (\$)، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابـابـ لما مر على ديار ثمود بالحجر: : (لا تدخلوا املى هؤلاء المعلبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم)(
ويتضح مما تقدم ومن خحلال الآية الكريمة: أن الإسراف في المعاصي والآثام سبب من أسباب التشاؤم الذي لحق أصحاب القرية، فكان جزاوأهم أن أهلكهم الله تعالى بالصيحة حتى خمدواواعن آخرمهم،


(1) لطائف المعارف، ابن رجب، / / /1.
(r) إلمصدر السابق، /vv/
(Y) أخرجه البخاري يف صصيسه، كتاب الصابة،
 رقم

والمتأمل في القرآن الكريم يجد آيات كيرة ذم الله تعالئى الجهل وأهله؛ لأنه هو سبب الشر والنّنوب والمعاصي، ومنئه ما حصل من تشاؤم آل فرعون وقومه من من موسى عليه السلامه، وثمود مع صالح علح عليه السلام، وأصحاب القرية مع رسلهم، ومشركو قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسبب اعتقادهم هذا الشُيء على خحلاف ما هو عليه، فالأنياء والرسل عليهم السلام لا دخل لهم بما نسبوه إليهم من الشؤم.
وجاء في السنة النبوية ذم الجهل، فمن ذلك ما ورد في الحليث الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي، أن رسول
 في خطبته: (ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما هلمني يومي هذال، كل مال نحلته عبدًا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الثياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشر كوا بي ما لم أنزل به سلطنانا...) الحديث(1). ( المفردات ص9.




وعلى هذا فالجهل: هو اعتقاد الشيء
على خلاف ما هو عليه، واعترضوا مليا عليه بأن الجهل قد يكون بالمعلومه، وهو يليس بشيء، والجواب عنه: أنه شيء في النّهن،
 عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالمّا، ألما أما الجهل المركب نهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع (1) وقد جعل الئراغب الأصفهاني الجهل على ثلاثة أضراب: رالأول: هو خلو النفس من العلم وهذا هو الأصل، وقد جعل ذلك بعض اللمتكلمين معنى مقتضيًا للأنعال الخارجة عن النظام كما جعل العلم معنى مقتضيًا

للأفعال الجارية على النظام. والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف مال ما هو عليه.
والثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتئلد فيه اعتقاذًا صحيحا أم فاسدَا، كتارك الصهلاة عمدَا، وعلى ذلك

 فجعل فعل الهزوٌ جهلاَ، وقوله تعالى:
(国
(1) انظر: التعريفات، الجرجاني، ص•A.

وقوله: (وإني خلقت عبادي حنفاء ونئن والجهل لا يزول إلا بالعلم؛ لنا فعلى المسلم إذا جهل أمرًا ما فعليه الرجوع إلعا الثى العلماء قال تعالى:





 ويتضح مما تقدم أن الجهل والضالال واقع في أكثر الناس، لذا لا بد للمأمؤمن
 وخصوصًا من كان لديه اعتقاد الشؤم، فالأولى به أن يعالج نفسه بالعلم النافع، ويبذل قصارى جهله فيه، لكي ينقذ نفسه

من ضلالة الجهل الذي وقع فيه.
خامسًا: وساوس الشيطان: حذر الله تعالى في القرآن الكريم عباده من اتباع وساوس الثيطان؛ فهو عدو للإنسان، كما أخبر الله تعالى بذلك في قولّ تعالى: (C) (1) [فاطر: 7]. الكبرى، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من
 في سنته، كتاب الدعاء، باب مائيعو بها الر جل
 قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

كلهم)، أي: مسلمين، وقيل: طاهرين من المعاصي، وقيل: مستقيمين منيبين لتبول الهداية، (وإنهم أتهم الثياطين فاجتالتهم عن دينهم)، أي: استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهـم فيم في الباطل
ودلالة الحديث واضحة في بيان أن الجهل سبب الضلال؛؛ لذلك حذر الله تعالى منه عباده المؤمنين، كما في قولي تعالى:

 واستعاذ نبي الله موسى عليه السلامام من الجهل في قوله تعالىى:

وكذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، بما صح عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: اما خرج النبي صلى النى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه الئه
 أخل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو

 (Y) أخرجه أبو داود في ستنه، كتاب الأدب باب مابـا




وعلى أية حال، فإن القصد بيان أن سبب نزول الشُر بهم هو عصيانهم وكثرة ذنوبهـهـ، وكلها تعود إلىى وساوس الشيطان لهم. وكل هذه الوساوس التي يلقيها الثيطان


 .
ونهى الله تعالى عن اتباع خطوات
الشيطان وحذر منها بقوله تعالى
为

 [ Cl :
وشرع لنّا الاستعاذة منه ومن وسوسته
فقال تعالى:
 [الأعراف: ••ب]
وعلى هذا فالأحرى بالمسلم الذي تتابه دواعي الشؤم وتنقلح في قلبه أن يستعيذ بالله تعالى مما ألثق الشيطان في نفسه من تلك الوساوس والعوارض، ويلجأ إلى الله تعالى بكثرة اللدعاءء مع حسن الظن بالثله
والثوكل عليه في كل الأحو ال.

أي: إن الشيطان معلن عداوته لكم بوسوسته، فعادوه أنتم أشد العداوة، وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به، ثم ذكر أعماله ودعوته أتباعه إلى الغواية والضـلالة

 اتباع الهوى والركون إلى لذات الدنابيا إلا إضلالهمم ولإلقاؤمم في العذاب الدائم من
حيث لا يشعرون () .

ولا شك أن وساوس الشيطان هي سبب من أسباب التشاؤم؛ لذلك وصف الله تعالى قوم صالح عليه السلام بأنهم قوم فتوا بتشاؤمهم من نيبهم صالح عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وذلك في قوله تعالى:病 . Cv : كَ

 يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة،
 أنتم فيه من الضهلال ("). قال قتادة رحمه الله: آتبلون بالطاعة والمعصية|(\$)

وذلك ما يقولونه عند المحاجة إذ لا حجة لهم غير ذلك، وجعلوا اتباعهم إياهم اهتداء الـاء لشدة غرورهم بأحوال آبائهم، بحيث لا لا يتأملون في مصادفة أحوالهم للحق (1) (اوالمقصود أنه تعالى لما بين أنه لا لا دليل لهم على صسحة ذلك القول البتة بين أنه ليس لهم حامل يحملهم عليه إلا التقليد المحصض، ثم بين أن تمسك الجهال الم بطريقة الثقليد أمر كان حاصلًا من من قديم الدهر،

 وَإنَّا . ${ }^{(Y)}{ }^{(4[\gamma \mu}$
ورد الله تعالى على المقلدين لآبائهم وأجدادمم في العقائد الضالة وأبطل شبهرم وتمسكهم بالتقليد الباطل، حيث قال تعالى:重 وَلَآَّتْتَدُونَ (أي أيتبون ما ألفوا عليه آباءهم في كل حال وفي كل شيء، ولو كان آبأؤهم لا يعقلون شيئًا من عقائد الدين وعباداته: أي حتى لو تجردوا من دليل عقلي أو نقلي في عقائدهم وعباداتهمب|"( ${ }^{\text {| }}$



$$
\begin{aligned}
& \text {. التحرير والتنوير، ابن عاشور (1) (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير المراغي، }
\end{aligned}
$$

سادسًا: التقّليد: لا شك أن التقليد سبب من أسباب التششاؤم، فهو عادة سارت عليها الأمم الوثنية القديمة، وتبعها بعد ذلك أهل الجاهليانية، وبقيت مستمرة إلى وقتنا الحاضرك ويأتي الثقليد بأشكال متعددة، منها: ما كان في الاعتقاد أو الأفعال أو الأقوالن، والسير على ما سار عليه الآباء والأجداد، وذلك بتقليدهم في الباطل دون الـي استناد إلى
 التي ذكرناها سابقّا، مثل قوم صالح عليه السلام، وأصحاب القرية، وغيرهم حيث كان التشاوٌم عندهم من باب تقليد الآباء والأجداد.
لذلك ذم الله تعالى المقلدين لآلآبائهم في كل أنواع الضهلالة والباطل بما فيها التششاؤم؛ فقال تعالى عنهم:
 [ry: أي: ليس لهم علم فيما قالوه ولا نقل، فكان هذا الككلام مسوقًا مساق الذدم لهمم؛ إذ لم يقارنوا بين ما جاءهمـم به الرسول وبين ما ما تلقوه من آبائهم، فإن شأن العاقل ألم أن يميز ما يلقى إليه من الاختلاف ويعرضه على معيار
 وقوله: لهم في عبادتهم الأصنام إلا تقليد آبائهم،

## 

اشتهرت العرب في الجاهلية بالتشاؤم كما مر، ولا شك أن التشاؤم يظهر بصور متعددة متنوعة بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والناس، وسنذكر في هذا والما المبحث بعض صور التشاؤم، والتي منها： أولًا：التشاؤم بالصور ： ويشمل هذا النوع من التشاؤم أنواعا متعددة منها ما يأتي： ا ـ التشاؤم بالبشر ．
وهذا النوع من التشاوٌم قد حصل مع بعض أنبياء اللل تعالى ورسله عليهم الصهلاة والسلام من قبل أقوامهم، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في قصصهم． قالل الله تعالى عن تشاوّم فرعون وقومه




[الأعراف: اس|"].

ومعنى قوله تعالى：
们行行重重
 على اعتياده، أو أن يقولوا：لنا هذه بفرعون وبعبادتنا له،
［ $\mathrm{H} \varepsilon$
（افعند هذا لم يبق لهم عذر ولا علة، ثم بين تعالىى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أُشباههم ونظراؤهم من الألمم السالْة المكذبة للرسل، تشابهت قلوبهم، فقالوا


 وهكذا قال هاهنا：
重

فكان جزاؤهم أن حلت عليهم النقمة من الله تعالى؟ وذلك لتقليدهم الأعمى في العقائد الضالة، وتكذيهـم للرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال الله تعالى عنهم：


（1）تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير، YY \＆
r.

ورد لثظ الطير في القرآن الكريم بغير معناه الحقيقي بل بيعض اشتتاقاته التي تدل على معنى التشاؤم كما مر ذكره في قوله تعالى: : (0) (1)
 . قال الأزهري: اوقيل للشؤم: طائر وطير وطيرة، لأن العرب كان من شأنها عيانة الطير وزجرها، والتطير ببارحها وبنعيق غربانها، وأخذها ذات اليسار إذا اثثاروها، فسموا الشؤم طيرّا وطائرّا وطيرة لتشاؤمهم بها وبأفعألهاه()| (ب) قال الشافنعي رحمه الله: ا(وكان العربي

 الأشائم، أو طريق الأيامن، فيشبه قول النير النبي صلى الله عله وسلم: (أقروا الطير ملى مكناتها) (8) أي: لا تحركوها، فإن تحريكها

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

$$
\begin{aligned}
& \text { بابث في العقيقة، رقتم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ولمبم يـخر جاها". }
\end{aligned}
$$

 بشؤمه|(1)
وهذا كما قال العرب للنبي محمد صلى

 مِنْعِنِ ويتضح من هذه الآيات وغيرها أن التشاؤم بالبشر عادة قديمة كانت عنـر عند بعض الأقوام كفرعون وقومه، حيث كانوا يتشاءمون ويتطيرون من موسى وأتباعه، معتقدين أنهم هم سبب ما مأصابهـم من من الُجدب والضضيق والقحطط، وتبعهم في ذلك قوم صالح وأصحاب القرية وغيرهم، فيبن الله تعالى لهم أن ما أصابهم إنما هو بتضاء الـواء الله وقدره، ولا دخل للرسل عليهم الصـلاة والسلام في ذلك. وكذلك منهم من يتشاءم بماقاقاة الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الثيخ الهرم أو العجوز الشمططاء، وكثير من الناس إذا لثيه الثيه وهو ذامب لحاجة صده ذلك عنها ورجي الـا معتقدًا عدم نجاحها، وكثير من أهل البيع لا ييع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهارنار أليا
 وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرًا طط (ث).

وما تعملونه، من الطيرة لا يصنع شينًا، إنما بذلك؛ إذ كان أصح الطير بصرّا، ويقال:
 حاجته ه إذا رددته عنها (8) أهر وعلى هذا فالغراب أكثر ما يتطير به في الشؤم، كلما ذكروا مما يتطيرون منه شيئا ذكروا الغراب معه. Y. Y. الهامة،

اسم طائر، كان أهل الجاهلية يتشاءمون بها، وهي من طير الليل، وقيل: هي البومة، وتيل: كانت العرب تزعم أن روح الثيل التيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فتقول: اسقوني، فإذا أدرك بثاره طارت، ونيا وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت، وقيل روتيهن، تصير هامة فتطير، ويسمونه الصدى، فنفان النا الإسلام ونهاهم عنهة (0) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (قال الثزاز: الهامة طائر من طير الليل كأنه يعني البومة، وقال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على ييت أحلدهم يقول: نعت إلي نفسي، أو أحدَا من أهل داريه| (T) وعلى هذا فالهامة هي نوع من ألوا أنواع الطيور، وربما تكون البومة حيث كانت العرب تتشاءم منها، فجاء في الحليث


وعلى هذا فإن أصل التشاؤم يعتمد على حركة الطيور وأصواتها، كما قال الإمام البيهقي: اوذلك بزجر الطائر وإزعاجها عن أوكارها عند إرادة الخروج للحاجة، حتى إذا مرت على اليمين تفاءل به ومضى الِي على وجهه، وإن مرت على الشي الشمال تشاءم به وقعد، فهذا من فعل أهل الجاهلملية الذين كانوا يوجبون ذلك، ولا يضيفون التدبير إلى الله عز وجل"(ب) ومن أبرز الطيور التي كانت العرب تتشائم منها قديما وحديثا ما يأتي: ا. الغراب.
وهو أهظم ما يتطيرون به، ويسمونه
غراب البين؛ لأنه إذا بان أهل الدار للنجعة وقع في موضع بيوتهم يتمس ويتقمم، فتشاءموا به وتطيروا إذا كان يعتري منازلهم إذا بانوا، وليس شيء مما يزجرونـانه من الطير والظظباء وغيرها أنكد منه، ولست تراه محمودًا في شيء من الأحوال، ويشتقون من اسمه الغغربة (†). ويسمونه أيضًا حاتما؛ لأنه يحتم عندهم بالفراق، ويسمونه الأعور على جهة التطير

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \left.\left.{ }^{( }\right) \text {( }{ }^{( }\right) \\
& \text {.YTE/I }
\end{aligned}
$$

r. التشاؤم بالحيوانات. لا يختلف التشاؤم بالحيوانات عن التشهاؤم بالطيور الذي مضى ذكره؛ لذا نجد أن كثيرًا من أهل الجاهلهلية كانوا يتشاءمون

بيعض الحيوانات وأصواتها، منها: ا ـ النطيح والناطح.
(الظبي والطائر الذي يستقبلك بوجهه، كأنه ينطحك، ويتشاءم به، والقعيد من الوحش"(8)
إ
إذا طالت غرته حتى تسيل تحت إحدى
أذنيه، وهو يتشاءم بها
r.

وهناك من يتشاءم بالأسود من الكالاب،
 بقوله صلى الله عليه وسلم: (الكلب الأسود شيطان)
والمراد بالحديث ليس التشاؤم منه، بل الإخبار بأن مرور الكلب الأسود يقطع الصصلاة، وعلى ذلك فلا يصح التشاوٌم به. ع ع الظباء
وذلك بتنفيرها، فإن تيامنت ذهيوا لحاجتهم، وإن تياسرت تركوها.

$$
.470 / 1
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ، } 01 \text { ، } 0 \text { ، }
\end{aligned}
$$

الشريف النهي عن التطير بالهامة، بما صح
عن أبي هريرة رضي النله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا عدوى ولا ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر) (1) r. البارح والسانح.
(االبارح من الظباء والطير، لكن خصص
البارح بما ينحرف عن الرامي إلى جهة لا لا يمكنه فيها الرمي فيتشاءم به، وجمعه البه بوارح، وخص السانح بالمقبل من جهة يمكن رميه، ويتيمن به| (ب)
قال ابن الأثير: غافالسانح: ما مر من
الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك، والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد، والبارح ما مر من يمينك إلى الثى يسارك، والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن
ترميه حتى تنحرفل|(().

ويتضح مما تقدم أن التشاؤم بالطيور
كالغراب والبومة ونحوهما عادة كانت منتشرة عند أهل الجاهلية والية والأمم السالفةة، يتشاءمون منها ومن حركاتها وأصواتها وأفعالها، وهي من مخلوقات منا الله لا أثر لها في حكم الله وقضائه، فجاء الإسلام ونهى عن كل ذلك.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) أخرجه البُخاري في صحيته،، كتاب الطب، } \\
& \text { باب لا هامة، رقم في في } \tag{Y}
\end{align*}
$$



كان أثره في إيجاد الشُؤم شديدًا. وقيل: إن العرب كانت تتطير منه، فإذا عطس العاطس، قالوا: قد ألجمه، كأنها قد تلجمه عن حاجته
قال ابن القيم رحمه الله: (اوكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له: عمرًا وشبابًا واباّا وإذا عطس من يبغضونه، قالوا له: وريًا وتحابًا، والوري كالرمي: داء يصيب الكبد فيفسدها، والقتحاب: كالسعال وزنتا ومعنى، فكان الرجل إذا سمع عطاسًا يتشاءم به، يقول: بكلابي إني أسال الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لأبي" (ب) وقال أيضًا: (اكوان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد، كما حكي عن بعض الملوكان أن سامرًا له عطس عطسة شديدة راعته، فغضب الملك فقال سميره: والله ما تعمدت ذلك، ولكن هذا عطاسي، فقال: والله لثن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك بلك لأقتلنك، فقال: أخرجني إلى الناس، لعلي أجد من يشهد لي، فأخرجه، وقد وكلي وكل به الأعوان، فوجد رجلًا فقال: يا سيدي، نشدتك بالله إن كنت سمعت عطاسي يومًا، فلعلك تشهد لكي به عند الملك. فقال: نعمه، أنا أشهد لك الك، فنهض معه وقال: يا أيها الملك، أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يومًا فطار ضرس من (Y) المعاني الكبير، ابن قتيبة الدينوري،

$$
.11 \overline{10} 0 / \mathrm{r}
$$

(Y) مفتاح دار السعادة، Y /

وكثير مما شاكل هذا كان الناس في اللجاهلية قبل النبوة يتشاءمون به، فجاء الإسالم فنهى عن كل ذلك وأبطلة. ثانيًا: التشاؤم بالأصنوات:

يتشاءم كثير من أهل الجاهلية وغيرهم من بعض ما يصدر من الإنسان والحيوان من أصوات، منها ما يأتي:
ا ـ أصوات الطيور.
ومنه: التشاؤم بنعيق الغرابي، أو صوت
البومة إذا صاحت، قالوا: إنها ناعبة أو مخبرة
بشر، ونحو ذلك.
(قالل عكرمة: كنا جلوسَا عند ابن عباس،
فمر طائر يصيح، فقال رجل من من القوم: خير انير خير، فقال له ابن عباس: لا خير ولا شا شر، مبادرة بالإنكار عليه لئلا يعتقد له تأثير في الـخير أو الشر، وخرج طار طاووس مع صا ماحب
 فقال طاووس: وأي خير عنده؟! والله لا

Y. Y. الثعلب.

وذلك بالتشاؤم من صوته. r. صوت العطاس.

وهو من العادات الجاهلية فإذا سمع المتشائم صوت الُعاطس تشاءم منه، و كذلك التثاوٌب لأنه من الشيطانه وأما العطاس فقد (1) مفتاح دار السعادة، ابن القيم، KYO/ Kro.

اتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوالن، وبنى بي في شوالل، فأي نسائه كان أحظى عنده مني|"(ب). قال ابن كثير رحمه اللل: اووفي دخوله صلى الله عليه وسلم بها -أي: بعائشة رضي الله عنها- في شوال رد لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدنول بين العيدين؛ خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا ليس

بشيء"
(اوكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، وتزوج النبي صلى الله

عليه وسلم أم سلمة في شوال أيضًا (0) ما ووقع زواج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السيدة فاطمة رضي الله عنها في شهر صفر، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اوأما فاطمة رضي الله عنها فتزو جها ابن عمها علي بن أبى طالب رضي الله عنه في صفر سنة اثتتين، فولدت له الحسن والُحسين، ويقال: ومحسن، ورلئلدت له أم

- كلثوم وزينب"(1)

فلم يتشاءم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر شوال ويمتنع عن الزواج به من عن عائشة رضي الله عنها، ولمّ يؤخر زواج علي علي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله عنهما في شهر

أضراسه، فقال له الملك: عد إلى حلـيثك ومجلسك. فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل برسوله ما كان عليه الجاهلية من - الضضلالة|(1)

وهذا خلاف ما جاء في اللسنة النبوية
الشريفة التي بينت أن العطاس أمر يحبه الله تعالى، وذلك بما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم - سمعه أن يشمته. . .الحديث) ثالثًا: التشاؤوم بالأزمنة: لا شك أن التشاؤم ببعض الأزمنة، مثل شهر شوال وصفر ومحرم، أو بيوم من أيامه هو من باب التشاؤم المنهي عنه، فعلى سبيل المثال كان أهل الجاهلية وغيرهم يتشاءمون

من الزواج في شهر شوال.
قال ابن رجب: آكذلك تشاؤم أهل
 قيل: إن أصله أن طاعونّا وقع في شوال في في في سنة من السنين فمات فيه كثير من العرائس، فتشاءم بذلك أهل الجاه الجلية، وقلد ورد الشرع بإبطاله، قالت عائشة رضي الله عنها:
(1) المصـدر السابق، (Y) (Y) (Y) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأبا الأدب، باب ما يستحب من الثططاس وما ونا يكره من

التُؤبؤب، رقم

صفر، وهذا خلاف ما تفعله الشيعة، الذين يرد نص شرعي يمنع الزواج في أي وقت من الأوقات إلا للحاج أو المعتمر حال

ومن صور التشاؤم عند العرب بالأزمنة
أيضًا: أنهم كانوا يتشاءمون بيعض الأيام أو ببعض اللساعات، كالحادي والعشرين من الشهر، وآخر آربعاء فيه، ونحو ذلك، فلا يسافر فيها كثيرٌ من الناس، ولا يعقد فيها نكاحًا، ولا يعمل فيها عملّا مهمًا ابتداءَ، يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحسٌ وكذا التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات، فلا يستقبلها في سفرِ ولا أمر حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات، وهي من ألا المنجمين الملاعين؛ يزعمون ألْ الْ هناك
 من الجهات، فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون فيها هذا النفلك لا ينال
 مفترون قبحهم الله( ${ }^{\text {( }}$ ( ومنهم من يترك أكل اللبن والسمك في يومي اللسبت والأربعاء، ويحرمون الـخياطة يوم الجمعة ويوم عرفات، ويمنعون الإبرة والمنخل ليلَا تشاؤمَا، ويعتقدون أن أن كنس البيت بالليل يجلب النفقر (غ) وغير ذلك، كثير من الأمور التي

 صع صץ.

يزعمون أنهم أثباع آل البيت وهم يتشاءمون أبدّا.
وجاء في الحليث الصحيح أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر)(1) وله
وقوله عليه الصحلاة والسلام: (ولا صفر): أي كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصفر، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وإنها تعدي، فأبطل الإسلام ذلك، وقيل: أراد به النسيء اللذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأنخير المحرم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام، فأبطله الإسلام وكل هذه الأقوال غير صحيحة، أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحليث المتقدم ذكره، فثهر صفر كبقية الشهور لا لا أثر له في حكم الله تعالثى وقضائه، ولا أحلـ للتشاؤم فيه ولا بغيره في الإسلامه حيث إن الزواج مطلب شرعي، ومن يتزوج فقد أحرز شطر دينه، فكيف يحرمه الله تعالّى ورسوله صلى الله عليه وسلم في شهر من الشهور، أو يوم من الأيام؛ وهي كلها لله تعالى، ولم

[^2]يعتقد أن ذلك كان منها، ولا يمتنع ذم محل المكروه وإن كان ليس منه شرعًا، كما يذم العاصي على معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى|"(Y)
وقال الخطابي: (اهو استثناء من غير الجنس، ومعناه: إبطال مذهب الجا الجاهلية في التطير، فكأنه قال: إن كانت لأحدكا أحم دار يكره سكناها، أو امر أة يكره صصحبتها، أو فرس يكره سيره؛ فليفارقها، قال: وقيل: إن
 وورد في السنة النبوية روايات تؤكد الشؤم في بعض الأمور؛ منها: الدار، مما يوهم التعارض مع النصوص التي ورد النهي عن التشاؤم، حيث جاء في الحليث الصححيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا عدوى، ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار) (ع) ، وفي رواية أخرى: عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: ذكروا الشُؤم عند النبي صلى على الله عليه وسلم، نقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن كان الشؤم في شيء ثفي في الدار، والمرأة،

> والفرس)(0).

وانقر (Y)
 (६) أخرجه البُخاري في صحيحه،، كتاب الطب،
 أنخرجه البخاري في صحيته، كتاب النكاح،


يتشاءمون منها ولا أحل لها سوى سوء الظن بالله تعالىى وضعف التوكل عليه. رابعًا: التشاؤم بالأماكن: وهو إظهار التشاؤم من عدة أماكن بحسب ما يتوقع المتشائم حصول الثشر منها، كاللدار التي يسكنها أو يريد أْ يشتريهاء فيخطر بباله الشؤم منها لأي سبب كان. روي عن أنس بن ماللك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، كثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى، فقل فيها عددنا، وقلت فيها أموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (ذروها ذميمة)(1) .

قال الحافظ ابن حرجر رحمهه الله: (وإنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منها، وليس كما ظنوا، لكن الخالئ جل وعلا جعل ذلك ونقًا لظهور قضائه، وأمر هم بالخروج منها لثلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم، قال ابن العربي: وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك، وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن (1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 1911،
 في سنّه، كتابَ الطُب، باب في الطيرة، رقم .iv/r.rquを
قال الحافظ ابن ححجر: ا(لكه شاهد من حديث عبد الله، بن شداد أحد كبار التابعين وله رواية


والأمر ليس كذلك، بل يعني: أن الشؤم و ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه ألوالدين

 وجهه، فكذلك في الديار والنساء والخيل،
فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر||(ب) وعلى هذا فلا يوجد تعارض بين هين هذه الأحاديث وغيرها التي جاء النهي فيها عن التشاؤم بالأماكن كاللدار ونحو ذلك. خامسًا: التشاؤم بالألقاب: ومن صور التشاؤم عند العرب ما ذكره ابن التيم رحمه الله حيث قال: اوقد كانت العرب تقلب الأسماء تطيرًا وتفاؤلَا ،ا وال، فيسمون اللليغ سليمًا باسم السلامة، وتطيرّا
 أي: سينهل -والنهل: الشرب- تفاولًا باسم الري، ويسمون الفلاة مفازةً، - أي: منجاةً تفاؤلاَ بالفوز والنجاة، ولم يسموها مهلكة لأجل الطيرة|"(غ)
وقال أيضًا: اوكانت لهم مذاهب في في تسمية أولادهم، فمنهم: من سموه بأسماء تفاؤلا بالظفر على أعدائهمه، نحو غالبٍ

 ومصبِّ، وطارقة، ومنهم: من تفاءل بالسلام كتسميتهم بسالم، وثابت، ونحوه، ومنهم:

لو كان له وجود في شيء لكان في هذه الأشياء؛ فإنها أقبل الأشياء له، لكن لا ويا
 السابق وغيره محمول على الإرشاد منه صلى الله عليه وسلمه يعني: إن كانت لـ
 فرس لا تعجبه، فليفارق بالانتقال من الدار، ويطلق المرأة، وييع الثرس، ما يجلده في نفسه من الكراهة قال الطبري: اوأما قوله صلى الله عليه وسلم: מإن كان الشؤم في شيء فئ في الثار
 الططية، بل إنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاثلاث، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب، لأن قول الفائل: إن كان في هذه الئلدار أحد فزيد، غير إثبات منه أن فيها زيداًا، بل ذلك الك من النفي أن يكون فيها زيد، أقرب منه إلى
الإنبات أْن فيها زيدَ||(\$).

قال ابن القيم: (إإخباره بالشؤم أنه يكون
في هذه الثلالثة ليس فيه إثبات الطيرة التي
 منها أعيانًا مشؤمة على من قاربها وسابها وسكها، وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم
 (Y) تهذيب الآثار، الطبري، r/r/r.

وفي رواية أخرى: (ولا تسمين فلامك يسارًا، ولا رباحّا، ولا نجيحّا، ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون، فيقول: لا لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي)(8) وكذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: (أرادا النبي صلى اللهعليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى، ويبر آلئي، وبأفلح، وبيسار، وبنافع، وبنحو ذلك، ثمر رأيته سكت بعد عنها، فلم يقل شينّا، ثيُم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك) ثم

أراد عمر أن ينهى عن ذلك، ثم تركه ومعنى هذه الأحاديث: أن أن الناس يقصدون بهله الأسماء الثفاؤل بحسن ألفاظها أو معانيها، وربما ينقلب عليهم ما تصلوه إلى الضد إذا سألوا نقالوا: أثم يسار أو نجيح؟ فقيل: لا، فتطيروا بنغيه وأضمروا الئس من اليسر وغيره، فنهامن النبي صلى الله عليه وسلم عن اللببب الذي يجلبي سوه الظن والإياس من الخير|"(7). اواوتول جابر رضي الله عنه: اثم سكت عنهاه: دليل أنه تركُ النهي، وأن نهيه أولاً

أخرجه مسلم في صحيحمه، كتاب الآداب، باب كر اهة التسميةية بالأسماء الثقبيحة وبنافق



ونتوهو رقم
مرقاة المفاتيح، المـلا علي القاري M9V/V.

من تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة كسعير؛
 وغانم، ونحو ذلك، ومنهم: من قصد التسمية بأسماء السباع ترهيبًا لأعلائهم نحو أسل، وليث، وذئب، وضرغام، وشبل، ونحوها، ومنهم: من تصد التسمية بما غلظ
 وصخر، ونهير، وجنديّ، ومنهم: من كان يخرج من منزلك وامرأته تمخضى فيسمي منا ما تلله باسم أول ما يلقاه كائنا من كان من سبع أو تعلب أو ضب أو كلب أو ظبي أو حشيش أو غيره(1)
ومنعا للتشاؤم سمت العرب المنهوش بالسليم، والبرية بالمفازة؛ تفاؤلا فيا في تجاوزها والفوز، لثلا يهلكوا فيها عند تطعها، وكنوا الأعمى أبا بصير، والأسود أبا البيضاء،، وسموا الغراب بحاتماتم، إذ كان يحتم

الزجر به على الأمور (4)
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
تسمية المولود بما يتطير به، وذلك بما با صح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسم غلامك رباحًا، ولا يسارّا، ولا أفلح،

ولا انافًا) (1)


(Y) أخرجه مسلم في صستيه، كتاب الآداب، باب كراهة التُسمية بالأسمطاء القبيتحة وبنافع

بعض الأرقام، وأشهر رقم يتشاءمون به هو الرقم - با - ولذلك حذلته بعض شركات الطيران من ترقيم المقاعد، وحذفته بعض العمارات من أرقام الطوابق والشقق؛ لأن الناس يتشاءمون من ذلك الرانمبه ويقال: إن تصة ذلك سبيها خر افة نصرانية تزعم أن حواريي عيسى عليه السلام عددهم اثنا عشر حوارياّ، فانضم إليه يهوذا الأسخريوطي فصاروا ثلاثة عشر، ومذا الأخير هو النّي وشى بعيسى عليه السلام وتسبب في صيلبـ - كما يزعمون -؛ فلذلك كرهوا مذا مذا الرقم وتشاءموا منه، وهذه خرافة ظان كاهر بطلانها؛ ذلك أن الأرقام لا تقدم ولا تؤخر، وأن عيسى عليه السلالام لم يصلب ولم يقتل، بل رفعه الله إليه (1).
وقد نفى الله تعالى ذلك بقوله: ولّوَّمَا

 .
ولا دخل للرقم(ז| ) في ذلك.

وسار على منهج هؤلاء في التشاؤم من الأرقام الشيعة كما أشار إليه ابن تيمية رحمهد اللهبقوله عنهم: اوأما سائر حماقاتاتهم فكثيرة جدَّا، منها: كونهم يكرهون التُكلم بلفظ العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة، حتى في
(Y) انظر: الطيرة، محمد بن إبراهيم الحمدل، ص

إنما كان نهي تنزيه وترغيب؛ مخافة سوء الفأل، وما يقع في النفس مما ذكره، وعكس ما تصله المسمى بهذه الأسماء من حسن الفأل، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح، ومولى اسمهي يسار، وسمى ابن عمر غلامه نافغًا، وكرامته صلى الله الله عليه وسلم اسم حزن وسماه سهآلا واسم حرب ومرة لقبح معانيها، وكراهة النفوس لها، وكذلك غير اسم غراب لتشاؤم العرب به، ولما في اسمه من الغرية، ولخنبثه وفسقه، وقد غير اسم شيطان وحباب، وقيل أيضًا: لأنهاسم الحية، وغير اسم أصرم؛ كما فيه من من إي ذكر الصرموهو التطيعة، واسم شهاب؛ لانه شعلة من نارب|(1).
سادسًا: التشاؤم بالأرقام:
التشاؤم بالأرقام عادة لم تكن موجودة عند العرب، ولم يكن هذا الأمر معرونا إلا عند الغربيين، ومعناه أنهم يتوقعون نمان ماسوف يحصل لهم من أحداث سيئة بسبب رؤيتهم بیض الأرقام التي يحسبون أنها تجلب الشؤم والحظ السيء، ومذا بعيد عن مبادئ الإسلام الحنيف النذي يفوض كل ما يا يصيب الإنسان إلى قضاء الله وقدره الجاري على

كل الكون.
حيث يتشاءم النصارى وغيرهم من
(1) إكمال المعلم بفو ائد مسلم، القاضي عياض، $.1 \mu / V$
[r-1 : الفـج وقد ثبت في الصحيح (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى) (1) ، وقال في ليلة القدر: (التمسوها في العشر الأواخر) ومن العجب أنهم يوالون لفظ
 فإنهم يبغضونهم إلا عليّا (Y) . ويتضح مما تقدم: أن التشاؤم بالأرقام عادة مستحدثة لم يكن لها وجود إلا عند الغربيين، ثم انتقلت إلى المسلمين، فصار بعضهم يتشاءم من بعض الأرقام، وهو اعتقاد باطل لا صحة له؛ لأنه لا دنح للازرقام فيما يصيب الإنسان من خير أو شر، بل الأمر متعلق بقضاء الله تعالى وقدره. سابعًا: التشاؤم بالأححداث:
هو التششاؤم بالمصائب والبلايا ألتي تصيب الإنسان، أو الحروب، أو الزلازل، أو المجاعات، فيذيع خبرها بين الناس، فيصيب بعضهم الجزع واليأس والشؤم' ومنهم من إذا أصيب بمصيبة أو بلية من ون ولم مرض، أو خسارة، أو موت ونحو ذلك نسب كل ما أصابه إلى سوء الحظ، وذلك
(1) أخرجه البخخاري في صحيحه، كتاب الاعتكاف، باب الألاعتكأِف في التشر الأواخر
 (Y) انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، / / •ع. ع.

البناء لا يبنون على عشرة أعمدة، ولا بعشرة جذوع، ونحو ذلك، لكونهم يبغضون الم خيار
 أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة،
 بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن ورين بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، ويبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويبغضون ونا سائر المهاجرين، والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوارسول الله صلى الله عليه وسلم -تحت النُجرة- وكانوا ألفًا وأربعمائة، وقد
 فرض في العالم عشرة من أكفر الناس لم يجب هجر هذا الاسم (يعني الثرقم عشرة) لذلك، كما آنه سبحانه وتعالى لما قال: فِ ] [النَ لم يجب هجر اسم التّسعة مطلقًا، بل اسم العشرة قد ملح الله مسماه في مواضع، كقوله تعالى في متعة الحع:
 كامِلةً
وقال تعالى:

.


الله عليه وسلم يوما، فقال: (با غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجله تجاهك، إذا سالك فالما الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو
 إلا بشيء قد كثبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف) (+ (+) . ولا يجوز للعبد التشاؤم من الزمان وحوادثه؛ لما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه اليه وسلم قال: (لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر الدر فإن الله هو الدهر) (8) ودلالة الحديث: أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث العادث والمصائب النازلة بها، من موت أو أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك، فيقولون: يا خيبية الدالدر، ونحو هذا من ألفاظ سب الدير الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر، أي: لا لا تسبوا فاعل النوازل؛ فإنكم إذا سبتم فاعلها وقع (Y) أخرجه أحمد في مسنده رقم ا $190 /$ / والثترمذئي في سننه، أبواب صفة


 الأدب وغيرها، بابّاب النُهي عن سب الندهر، .|VTH/\&،YYミTرقم

لسوء ظنه باللة تعالى، وعدم الرضا والتسليم
 لإيمان المسلم؛ لأنه لا يجتمع الإيمان مع التشاؤم، فالأمر كله لله تعالى؛ لذلك قال تعلى :四

(رإيه إخبار أن ما يا يصيب العبد من الضر
والخخير إنما يصيب به، ثم الضر المار المذكور في الآية لا يخلو من أن يراد به سقم النفس، أو ضيق العيش، أو شدة وظلم يكون من من الوا اللعباد، لا يخلو من هذه الأوجه الثلاثة، فإلذا كان كذلك فلد إضافة ذلك إلى الله تعالى على أن لله فيه فعاًّا، وهو أن خلى فلـ فعل ذلك منهم، نهو على كل شيء قلير من كشف الضر له، والصرف عنه، وإصابة الخير، لا لا يملك ذلك غيره|(1).

 بلاياه، فلا قادر على كثفـ إلا مو إو يَّسْسَنَ


إزالتها)|
وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي
اللله عنه، قال: كنت خلف الين رسول الله صلى (1) انظر: تأويلات أهل السنة، الماتريدي،

$$
\text { . } \uparrow \wedge / \Sigma
$$

(Y) الكشاف، الزمخشري،

وهكذا يكون المسلم دائمًا مع الاحدات، ويترك دواعي الشؤم التي تعتريه وتبعث في نفسه الخخوف وتوقع حدوث الشر، وير وير وعها

 العبد بشتى البلايا والمصائب ومكاره الدنيا، من التحط والجدب والمرض ونحو ذلك، مثلما ينعم عليه من النعم التي لا تحصىى． وليعلم آن ما أصابه من الأحداث ماث مما يكره إنما هو بتقدير الله تعالئى، وربما تتسلط عليه بسبب ذنويه كما قال تعالى：

茞


［البقرة：100－10V－1］
ولا شك أن الله عز وجل اليسر ولا يريد بهم العسر؛ لذلك قالن تعاللى：屏
 فالأمر كله راجع اللى الله تعالى، والواجب على المسلم حسن الظم والثوكل عليه، وأن ما أصابه مما يكره إنما هو بسبب ذنوبه، فيلقي باللوم على نفسه لا على ما تجري به الأقدار．

السب على الله تعالي؛ لأنه هو فاعلها ومنزلها، وأما الدهر الذي هو الزي الزمان فلا فعل
 ومعنى：（فإن الله هو الدهر）، أي：فاعل النوازل والحوادث وخالٌّق الكائنات（1）． ولا يصح التشاؤم من البلايا والمصائب
كالمرض مثلًا؛ لأن فيه تهذيبا للنفس وتكفيرًا للخطايا، وقد دخل الـا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب－أو أم المسيب－، فقال：（ما لك؟؟ يا أم السائب－أو
 لا بارك الثله فيها، فقال：（لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم، كما يلذهب الكير

خبث الحديد）
وقال النبي صلى الله عليه وسلم：（عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لاحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، نكان خيرًا له، وإن أصابته خراء، صبر نكان

（1）انظر：المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي ．r／10
الزفز فة：أي الارتعاد من البرد．

أخرجه مسلم في صحيحهي، كتاب البر والصلة
والآداب، باب ثِّواب المؤمن فيما يصيسه من
效

$$
\begin{aligned}
& \text { مرض، أو حزن، أو نحو ذلكّ حتى الشو الشوكة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { والرقائق، باب الّْمؤمن أمره كله خير، رقم } \\
& \text {.rr90/を،r999 } \\
& \text { مرض، أو حزن، أو نحو ذلك أك حتى الشوكة }
\end{align*}
$$

 من الطير علمه عند الله، ولا يدرى أيكون ما تظنون من المصائب أو المكارهـ، أم ما ما ترجونه من العافية والمحاب (ث) ولحقهم في ذلك أصحاب القرية التّ جاءما المرسلون :
重
 ومن ثم قوله تعالى فيما أخبر عن كفار قريش بأنهم يضيفون ما يصيبهم للنبي صلى الله عليه وسلمه حيث قال تعالى:



ولا يقتصر التُشاؤ على العرب فقط، بل تشائمت اليهود أيضًا من قدوم النبي صلى اليا الله عليه وسلم إلى المدينة فقالوا: الغلت


$$
\begin{aligned}
& \text { EVT/ انظر : جامع البيان، الطُبري، (Y) }
\end{aligned}
$$

## 

يعتقد المتشاءمون قديمًا وحديثًا بنسبة المصائب والبلايا التي تصيبهم إلى أشخاص معينين، حيث يظنون أن ما يصيبيهم من بلاء وشر إنما هو بسبيهم، كما أخبر الله تعالى عن تشاؤم آل فرعون وقومه بموسى عليه السّلام في قوله تعالى:
 مَعَدُ

أي: (يتشاءمون بهم، ويقولون: هذا من أجل اتباعنا لك وطاعتنا إياك، فرد الله
 يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشُر وائنع والضر من الله تعالى لا صنع فيه لمخلوق)|(1). وكذلك تشاؤم قوم تمود، حيث نسبوا ما أصابهم من بلاء إلى نيهيم صالح عليه


. c E V :
أي: قالت ثمود لرسولها صالح عليه
الصالاة الُسلام: تشاءمنا بكا بك وبمن معك من من أتباعنا، وزجرنا الطير بأنا سيصيينا بك وكا وبهم المكاره والمصائب، فأجابهم صالح فقال
(1) الجامع لأحكام القر آن، القُقبي، /
(اومعنى هذا: أن من تشاءم تشاؤمًا منهيًا عنه، وهو أن يعتمد على ما يسمعه أو يراه مما يتطير به؛ حتى يمنعه مما يريد من حاجتهـه فإنه قد يصيبه ما يكرهه، فأما من توكل بلم على الله ووثق به، بحيث علق قلبه بالْله نوفنا ورجاءً و قطعه عن الالتفات إلى هذه
 الكلمات -أي ما ذكر في الحديث المذكور
 قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (الا تضر الطيرة إلا من تطيري) قال ابن القيم: اوالتشاؤم إنما يضر من ون أشفق منه وخاف، وأما من لم يبال بـ به ولم
 عند رؤية ما يتطير به أو سماعه: ا"اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك اللهم لا يآتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة

$$
\text { إلا بك }{ }^{(0)}
$$

ولا يخلو المتشائم بتشاؤمه من الوقوع في الشرك ووساوس الشيطان. ويقول أيضًا: افالطيرة باب من الشرك وك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، يكبر ويعظم شأنها على من اتبعها نفسه واشتغل

في الطيرة، رقم

 (0) انظر: مفتّاح دار السعادة،

## 

لا شك أن للتشاؤم آثارا سيئة تنعكس على المتشائم، وتسبب له خللّا في عقيدتها وتورث في نفسه أمورا كثيرة، كضعف

 التوكل على الله تعالى، مع اعتقاده أن التشاؤٌ يضره.
وتلما يخلو من التشاؤم أحد لا سيما من عارضته المقادير في إرادتها وصلد الـده القضضاء عن طلبته، فهو يرجو واليأس عليه أغلب، ويأمل والخوف إليه أقرب، فإذا عاقه القضاء، وخانه الرجاء، جعل الطيرة عذر خيبته، وغفل عن قضاء الله عز ون وجل الرّل ومشيتّه، فإذا تطير أحجم عن الحن ون الإقدام، ويئس من الظفر، وظن أن القياس فيه مطرد، وأن العبرة فيه مستمرة، ثم يصير ذلك لـ له
 وقد ذكرت الطيرة عند النبي صلى اللد
عليه وسلم فقال: (أحسنها الفأل، ولا ترد مسلمّا، فإذا رأى أحدكم ما ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا . ${ }^{(Y)}$ ()
(1) انظر: أدب الدنيا والدبن، الماوردي، r10/1
(Y) أخرجه أبو داود في سنته، كتاب الطب، باب

## التشها

##  

 قال ابن عباس: إإن المؤمن من الله على
 وعلى هذا: فإن اليأس لا يحصل إلا كان كافرا، والمؤومن لا يقنط من رحمته في شيء من الأحوال، فلا يجتمع إيمانه بالله عز وجل مع اليأس وكراهيتّه ما قدره الله تعالّى له. وتتلخص آثار التشاؤم في عدة أمور منها (8)

1. ـ يناني الإيمان، ويضاد التوكل.
Y. Y. لا يدفع مكروها ولا يجلب محبوبابًا. 'r.
\&. اضطراب النفس وبلبلة الفكر.
ه . الفشل في الحياة.
T. دعوة إلى تعطيل المصالح وترك السعي.
V.

مذمومة من عاداتهم.
^. ــ دعوة صريحة للكفر بالقضاء والقدر . 9. فيهامخالفة صريحة لأمر الرسول صلى اللهعليه وسلم.

بها وأكثر العناية بها، وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألثقى إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره. واعلم أن من كان الِ معتنيا بها قائلاَ بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدر، فتحت له أبواب الؤوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الثشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقُريبة ني اللفظ والمعنى ما يفسل عليه دينه، وينكد عليه عيشه، فإذا سمع سفرجماّها أو آهدي إليه تطير به، وقال: سفر وجلاء. وإذا رأى ياسمينًا أو سمع اسمه تطير به، وقال: يأس ومين. وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال: سوء يبقى سنة. وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آنة تطير به، وتشاءم بيومه||(1)
(والمتطير متعب القلب، منكد الصلدر،
 يراه أو يسمعه، أثد الناس خورفاّ، وأنكدهم عيشَّا، وأضيق الناس صدرّا، وأحزنهـم قلبّا، كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ولا ينعهه، وكم قد حرم نفسه بذلك من حـن الا ومنعها من رزق، وتطع عليها من فائدة) (Y) وقد يصل المتشائم عند شعوره باليأس وضعف الإيمان بالله تعالى إلى الكفر، كما


$$
\begin{aligned}
& \text { ( الوسيط، الو احدي، }
\end{aligned}
$$


(1) وقوله تعالى:

[الأعلى: 1- 1"].
وبما إن التشاؤم من الأقدار عادة من عادات أهل الجاهليةً لذلك نرى أن كفار قريش كانوا يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، كما صح في الحديث عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون المين رسول الله صلي
 - شَ ومعنى الحديث: أن المشركين وأهل الفسق يتعلقون بالأقدار، طالبين بذلك الك النكول عن الأعمال، فيريدون بخخوضهم في
 عز وجل في ذلك الكافي المقنع في قوله
 ومعناه إنا خلقنا كل شيء، خلما خلقناه بقدر، فيستنبط من هذا أن الله سبحانه خالق كل
 نحلق ما خلقةه بقدر سبق، ومقدار لا يزيد عنه شيء من ذلك ولا ينتص (+). قالل الماوردي رحمه الله: واعلم أنه

 (Y) انظر: :الإفصاح عن معاني الصصاح، ابن

## كال大

أولًا: الإيمان بالقضضاء والقّدر :
لا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر
 من أصول الإيمان لا يصح إيمان إلا بهك ومعلوم أن التشاؤم ينافيه؛ لأن فيه اعتراضِ الـا وتسخطا على أقدار الله تعالى الجارية على لانى خلقه، وأنه لا يقع شيء إلا بقدر الله وقضائه ومشيئته، فالمؤمن يجب أن يؤمن بذلك، ويتوكل على الله تعالى، ولا يرده شعوره بالتشاؤم عن شيء فإنه لا يضره بشيء فالأقدار سارية عليه بما قدرها الله تعالئلى من الخير والشر قال تعالى

أي: قدر قدزا، وهدى الخايلائق إليه،
وإن كل كائن في هذه الأحياة، فهو بتقدير


 الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر اللله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها (1)

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،


مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقلدره، فصبر واحتسب واستسلم لتضاء النله، هدى الله قلبه، وعوضه عما فاته من الدنيا هديا فلدي في قلبه، ويقينا صادقا، وقد يخلف انلف عليه ما كان أخذذ منه، أو خيرًا منها) (غ) فمن لا يتشاءم ولا يستجيب لُدواعي التشاؤم، ويتوكل على الله تعالىى؛ فإنه ينال أفضل اللدرجات وأكملها وأرفعها عند الله تعالئى، وهي الجنة. وقد بين الله تعالي أثر الإيمان بالقضاء
 والثخوف من حصول المكروه والمصائب والبلايا الناتج من التشاؤم وغيره، بقوله تعالىى:




.[
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يتخلصون مما يجلونه في نفوسهم
 الحكم رضي الله عنه، قال: تلت: يا رسول الله أمورًا كنا نصنعها في الجا الجاهلية، كنا نأثيا الكهان، قال: (فلا تأتوا الكهان). قال: قلت: كنا نتطير . قال: (ذاك شيء يجده ألح أحدكم في
(६) تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير، ^/

ليس شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة -التشاؤمـ، ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيب غراب يرد قير قضاء أو يدفع -مقدورا فقد جهل|1(1) (1)


 أي: إبقضاء الله وقدره وإرادته
 من موت أو مرض أو ذهاب مال ونحو ذلك
 أي: يوفقه لليقين، حتى يعلم أن ما أصابه
 فيسلم لقضاء الله تعالى وقلده، وقيل يهد قلبه للشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء - (Y) (4, ويحتمل أن يريد بالمصيبة الززايا، وخصها بالذكر لأنها أهم على الناس، ألو أو يريد جميع الحوادث من خير أو شر، وبإذن الله عبارة عن قضائه وإرادته تعالى
 بأن كل شيء بإذن الله يهد الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله، وهذا أحسن، إلا أن

العموم أحسن منه (ث) قال ابن كثير رحمه الله: (اومن أحابته
 (r) (r) باب التأويل، التخازن، ( التسهيل، ابن جزي، (Y)

الإدبار، واطراحها من أمارات الإقبال، فينغي لمن مني بها وبلي أن يصرف عن نفسه وساوس النوكى (8)، ودواعي الخخيبة، وذرائع الحرمان، ولا يجعل للشيطان سلطنانًا في نتض عزائمه ومعارضة خالثانهـ، ويعلم أن قضاء الله تعالى عليه غالب، وأن رزقه له طالب، إلا أن الحركة سبب فلا يلا يلنيه
 وليمض في عزائمه واثقًا بالله تعالى إن أعطي، وراضيًا به إن منغ، (o) ويتضح مما تقدم: أن من آمن بالقضاء والقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لن يصيبه إلا ما ما كتب لد، وأن ما يجري من المصائب والبلايا والمحاب والمكروهات كله بقضاء الله وقدره، فقد سلم نفسه من الوقوع في آفة التشاؤمر.
ثانيًا: حسن الظن بالله والثوكل عليه: لا شك أن حسن الظن بالله تعالى له آثر كير في حياة المؤمن وبعد مماته، فالمؤمن حين يحسن الظن بالله تعالى لا يزال قلبه مطمئنا، ونفسه راضية بقضاه اللّه وقدره وما يصييه في السراء والضراء، بخلاف التشاؤم . M
. نفسه، فلا يصدنكم) (فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه ونـي وخوفه وإشراكه هو النّي يطيره ويصده لا لا لا ما رآه وسمعه، فأوضح لأمته الأمر، وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم الْ يجعل لهم عليها عامة ولا فيها دلالة، ولا
 قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته وبشرمم عليه الصـلاة والسلام بدخول الجنة مالم يتشاءموا بما صح عن ابن عبا عباس الما رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب، مم الذين لا يسترقون، ولا ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون) (ب) .
 القضاء نهو قليل الطيرة لإقدامه؛ ثقة بإقباله، وتعوياّل على سعادته، فلا يصده خوف ولا يكفه حزن، ولا يئوب إلا ظالِارًا، ولا يعود إلا منجحَا؛ لأن الغنم بالإقدام، والخيبة عح الإحجام، فصارت الطيرة من سمات
(1) أخرجه مسلم في صصحيحه، كتاب السالام، بالب تحريم الكُهانة وإتيان الكهان، رقم
.IV\& / / \& orv


باب ومن يتو كل على الثله فهو حسبه، رقم
. $1 \cdots / \wedge$ ،TEVY

على أمثل الطرق، ثم يكل أمره إلى الله فيما لا يعلمه من أسباب لا يستطيع الوصول إلى إلى علمها، وليس المراد أن يلقي الأمور على عواهنها، ويترك السعي والعمالئلى ويفوض الأمر إلى الله تعالى|"(1) ثم ذكر السبب في وجوب التوكل عليه فقال تعالى:
 أي: إن الله تعالى منفذ أحكامه في
 ووقتا، فلا تحزن أيها المؤمن إذا فاتك شيء مما كنت تؤرلم وترجو، فالأمأمور مرهونا بأوقاتها، ومقدرة بمقادير خاصة، كما قالد تعالى: . ${ }^{(8)}$ [ 1
وعلى مذا: فإن التوكل على الله تعالى هو حسن الظن بالله عز وجل، والبعد عن التشاؤم اللني من أسبابه سوء الظن بالـن تعائى وبأقداره السارية على خلى المانه سواء أكان خيرًا أم شُرا؛ لأن كل هذا ينا ينافي إيمان المسلم، ويخل بعقيدته وحسن عبادته لله

وروي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن حسن الظن بالله من حسن العبادة) حالم،




الذي هو سوء ظن بالله عز وجل بغير سبب، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى والتُوكل عليه في كل أحواله. وحقيقة الثوكل: (اهو صدق اعتمالياد
القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح، ودنع المضار، من أمور الدنيا والآخرة كلها، ووكلت الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع، ولا يضر ولا ينفع سواهه(1) (1) . وعلى هذا فالثوكل مرتبط بحسن الظن بالله تعالى، وكلامما علاج لما يلما يصيب المسلم من دواعي الشؤم قال ابن القيم رحمه الله: فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه، ولذلك فسر بعضهم الثوكل بحسن الظّ بالله، وأن حسن الظظن به يدعوه إلى التوكل عليه، إل لا يتصور التوكل علئلى علي من ساء ظنك
 قال تعالىى: حَ
 أي: اومن يكل أمره إلى الله ويفوض إليه الخلاص منه كناه ما أمهد فى دنياه ودينها والمراد بذلك: أن العبد يأخذ بالأسباب التي جعلها الله من سنته في هذه الحياة، ويوديها
 (Y) مدارج السالكين، ابن الثقيم، TY/T (Y)
[البقرة: 190] إذًا: حسن الظن بالله والتوكل عليه يزيل من الثنس دواعي التشاؤمَ، وهما من أقوى الأسباب في علاجه، لذا على المسلم أن ئن بالله تعالئى ويوقن أن تضاكه عليه ماض، ولا ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه جل وعلا وعلا. ثالثًا: العلم النافع: كما أن الجهل والضالال سبب من أسباب التشاؤم كما مر، فإن العلم النانفا هو علاج له، فما كان التشاؤم عادة من عادات الجاهلية والأمم السالفة إلا بسبب جهلهم وضلالتهمم، لنلك عندما جاء الإسلام حث على طلب العُلم، وملح الله سبحانه وتعالى أهل العلم في آيات كثيرة، وكذلك السنة الشريفة، إذهو من أفضل الأعمال الصالحة الحة، ومن أفضل العبادات وأجلها، نقد رفع الله
我
[المجبادلة: 11 [10]
ونم يساوهم أحد في متزلتهم ولا

 وقال تعالى:

ودلالة الآيات واضحة في بيان منزلة العلم النافع وأهله، فإنه يخرج الناس من

ودلالة الحديث واضحة في أن حسن
الظن عبادة من العبادات الحسنة، كما آن سوء الظن معصية من المعاصي. ويوكد هذا المعنى ماصح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: أنا عند ظن عبدي -
فحسن الظن بالله تعالى يذهب الشعور بالششؤم؛ لأن الله تعالى هو الذي يني ينفع وحده
 لا يذهبه إلا التوكل على الله تعالى في كلي حالل، لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من خلال تعليمه الصحابة الكـرام علاج التشاوُم، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطيرة من الشرك، وما منا إلا، ولكن اللهيذمبه بالتوكل)(") ولا مانع أن يتوكل العبد على الله تعالى مع اجتناب الأسباب التي تكون سبيا للبلاء لقوله تعالى:

$$
\begin{aligned}
& \text { با }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { باب قول الله تعالثى : يريدون أن أن يبدلوا كا كام } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ا } \tag{}
\end{align*}
$$

ولهذا لا نجد أحدًا أنعم الله تعالى عليه بالعلم النافع إلا كان متفائلاَ، بعيدًا عن التششاؤم، منشرح الصمدر، ومطمئن النفس والقلب، ومؤمنًا بأقدار الله تعالىى وما يحصل له في الحاضر والمستقبل، وهذا حال المؤمن؛ لذلك قال الله تعالى：

 ［انحس
．［9V
قال ابن القيم رحمه الله：پاالعلم هادٍ
 الأنبياء وتراثهم، وآهله عصبتهم ووراثهمم، وهو حياة القلوب، ونور البصائر، وشفاء الصدور، ورياض العقول، ولذة الأرواح، وأنس المستوحشين، ودليل المتحيرين، وهو الميزان النذي بهتوزن الأقوال والالأعمال ولد والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك ولانك
 به يعرف الله ويعبل، ويذكر ويوحلد، ويحمد
 طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل ولي عليه القاصدونه

الجهل والضضلال إلى النور والمعرفة． ولأهمية العلم في حياة الناس أمر الله تعالى رسوله أن يطلب المزيد منه في قوله
 قال قتادة رحمه الله：اللو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام،

 ．${ }^{(1)}[74$
والعلم النافع يدل على أمرين： أحلهما：معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصهفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه،


عليه، والرضا بقضائه، والصّبر على ولى بلائه． والأمر الثاني：المعرفة بما يحبه ويرضاه، وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات،

والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال（ب） وإن العلم النافع طريق الجنة كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال： （ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة）（ث）

به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الذا الاجتماع على تلاوة الثقرآن وعلى الذكر،

（1）جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، ．乏ハス／ノ
فضل علم السلف على الخخلف، ابن رجب،

$$
\begin{equation*}
.101-10.0 \tag{Y}
\end{equation*}
$$

（（ ）أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر

ولعّل المبتلى بالتشاؤم أولى من غيره بمصاحبة المتقين الأخيار؛ لأن مصاحبتهم وملازمتهم ستؤدي إلى اكتساب صغانـاتهم من تقوى وإيمان، ومكارم أخلاق، وتفاؤلي وجد وإقدام، وحسن توكلي على الله تعالى في السراء والضراء. لذلك أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتزام الصصادقين في قوله تعالى:

 وحث على صحبة العابدين بقوله تعالى: رَبَّهُ


 [19 :
ونهى الله تعالّى عن صحبة الظالمين لما فيها من حسرة وندامة، كما قال تعالى:
侵
 وجعل كل صصبة لا تبنى على محبة الله تعالى وتقواه مصيرها العداوة، وذلك في قوله تعالى:
 وضربالنبي صلى الله عليه وسلم مثالًا على الصحبة الصالحة بقوله عليه الصلاة

وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها
 والعمل مأموم، وهو قائد، والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة، والمحدلث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، والغنى اللذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف اللذي لا ضيعة على من من آوى إلى حرزه، مذاكرته تسبيح، والبحث عنه بهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والثليام، والحاجة
 ويتضح مما مضى: إن العلم النافع هو نعمة من نعم الله تعالى على عباده، وعلادج لكل ما يصيب الإنسان من الآفات النفسية والقلبية، بما فيها الاعتقادات الخالطالئة كالتشاؤم بالبشر، والمصائب والبلايا والطير والحيوان والأسماء، وغير ذلك، وكلها تعود إلى سبب الجهل والضصلال. رابعًا: مصاحبة المتفائلين:

للصحبة الصالحة مكانة عظيمة في الإسلام، لما لها من أثر واضح في في حياة الإنسان، سواء في معتقده وسلوكه وأفعاله وتوجهاته، والإنسان ميال بعطرته إلى مخالطة الآخرين ومصاحتهتهم، ومجالستهم والتأثر بهم.

من لُطائف مننه وأسبغ عليهم من جزيل نعمه، وعطف بعضهم على بعضه يظهر في العالم غضبًا لا يشوبه رحمة، وتا عداوة لا يتخللها مودة فذلك الذي يستحق اسم الخخلة؛ لثيامه بحقها، واستيفائه لشروطهاه| (8) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تفي) وفي هذه الأحاديث المتقدمة حث على صسبة الصالحين والمتقين وتجنب جلساء السوء، وبما أن التشاؤم عادة سيئة فالأحرى بالمتشائم أن يصاحبا المبا المؤمنين الصالحين ليقتدي بإيمانهم وصلاحهم؟ فتنعكس أخلاقهم وأفعالهم وعاداتهم على سلوكه فيجد نفسه قد تخلص من عاداته السيئة،

كانت عادته في خلق الله ما عودهم الله ومنيا التها التشاؤم. خامسًا: الدعاء:

إن الدعـاء هو الصلة القوية بين الخالتق والمخلوق، وهو وقوف العبد بين يدي الله تعالىى وسؤاله على وجه الانتقار والعجز

والانكسار

أخر جه أبو داود في سنته، كتاب الأدبا
 والترمذي في سنته، أبواب الزه هده، باب ما ما جاء

قانل التر مذي: (پ هذا حذيث حسن").

والسلام: (مثل الجليس الصالح والجلبس السوه، كمثل صاحب المسك الجك وكير الحداداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه، أو تجلد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك، أو

ثويك، أو تجد منه ريحا خبيثة)(1) اوقوله: في تمثيل الجليس السوء والجليس الصالح بحامل المسك أو نافي الكير: فيه تجنب خلطاء السوء واليوا ومجالسة الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناس؛ لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرمه إلى جليسهمه، والحض على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب، وحسن الهدى والأخلاق الحميدة|(\$).
وقال صلى اللّه عليه وسلم: (المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل) (\$) . اقال ابن العربي: أي عادة خليله، فمن
(1) أخرجه البخاري في صصيته، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسيك، رقم 1.1.1)، ب/ بآ، ومسلم في صصحيه، كتاب البر والصلة والآداب، بُّب استخباب مسجالسة
 .Y.Y̌/s
إكهال المعلم بثو ائد مسلمب، الثاضي عياض

$$
.1 \cdot \wedge / \wedge
$$

(أخرجه أحمد في مسنده، ^/ •
بابِ من يؤمر أن يُجالس، رقمب
باب رقم
قالن الترمذي : هذا حذيث حسن غريب.

قال الخططابي في معنى الدعاء: ا(استدعاء الله عليه وسلم: (ادعوا الله وأنتم موتنون العبد ربه عز وجل العناية واستمداده إياه بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دهاء الياء المعونةه(")، وإلى نفس هذا المعنى ذهب من قلب غافلي لاو)( (+). وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته دعاء الوقاية لُمن وجد في ني نفسه ما يكره من الأثياء وما ييعث في نفسه من شؤمه، وذلك بما روي عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أحسنها الفأل، ولا ترد مسلمّا، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدنع الليئات إلا

أنت، ولا حول ولا توة إلا بك) (8)
وفي هذا الألعاء علاتج لمن يجد في في نفسه كراهية حدوت بعض الأشياه، فالأولىى به أن لا ترده عن حاجته ويذهب متوكاكِّا على الله تعالى، فإن الله تعالى يكفيه ما وجد في نفسه من ذلك. سادسًا: الفأل الحسن:

حث الله تعالى عباده على التفاؤل والبعد عن التشاؤم في آيات كثيرة، منها:

(Y) أخرجه أحمد في مسنده، رقم 1700،
 الدعوات، باب رقم كin، رقم . $01 \mathrm{~V} / 0$
قال الترمذي: (هذا حديت غريب لا نعرفه إلا

$$
\begin{align*}
& \text { من هـذا الو جهها). } \\
& \text { سبق تخريتجه. } \tag{६}
\end{align*}
$$

الإمام الرازي
لذا فإن الإقبال على الله تعالى واللجوء إليه، وكثرة الالجحاح عليه بألدعاء هو من أفضل الأعمال، وعلاج لكالكل الآفات التي تصيب المسلم، ومنها: شعوره بالتشاؤم، الألدا فلا يمنعه ذلك من التضرع إلى الله تعالى أن يشرح صدره، وييسر أمره، ويتجاوز ما ما يصييه من دوافع الشؤم بالإيمان وحسن التوكل على الله تعالى في السراء والضراءئ،

 .


[〔r
وعلى هذا: يجب على المسلم اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء في اليسر والشيدة، والاستعانة به في كل الأحوالي، مع الاعتقاد بإجابة الدعاء كما قال تعالى:
 ويؤد هذا الأمر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: شأن الدعاء، الخططابي، صع. } \\
& \text { (Y) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، (Y / (Y) }
\end{aligned}
$$

حاجته فليفعل ذلك، وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله بل يمضي لسبيله، فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن
 وقال ابن بطال رحمه الله: الجعل الله تعألى في نطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها، كما جـل فعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا لا يملكه ولا يشربها (0) والفأل الحسن فيه تقوية للعزم، وباعث على الجد، ومعونة على الظفر، فقد تفاءل
 وحروبه، فينبي لمن تفاءل آن يتأول الفأل بأحسن تأويلاته ولا يجعل لسوء الظن على نفسه سبيلّ (7) وعلى هذا: فالفأل الحسن هو حسن الظن بالله تعالى وبيضائه وقدره، حيث يجلب السعادة والطمأنينة إلى النئس وألقلب، ويبعث فيهما السرور والجدل، بخلاف التشاؤم الذي فيه سوء ظظن بالله، فلا يتحقق معه إيمان المسلم بقضاء الله تعالى وقدره في كل الأحوال، لذا فالفرق بين الفأل والتشاؤم: أن الفأل من طريق حسن الظن بالله، والتساؤم لا يكون إلا في السوء.
(0) إنظر: المَصـدر الْسَبابق.
(7) أدب الدنيا والدين، الماوردي صז1r"، .riv
 وقوله تعالى:

وجاء أيضًا في الحليث عن أنس رضي
الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا حدوى ولا طيرة، ويعجبني الفالل

الصالح: الكلمة الحسنة) (1). والفأل هو: الكلمة الصالحة والطيبة والحسنة؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم عندما ستل ما الفأل؟ نقال: (الكلمة الصالحي يسمعها أحدكم) (ب) قال القرطبي رحمه الله: الفأل هو: الاستدلال بما يسمع من الككلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسنا، فإن سمع مكروروها فهو تطير -تشاؤم-، وأمره الشرع بأن يفرح بالفال ويمضي على أمره مسرورزا، وإذا سمع المكروه أعرض عنه ولم يرجع لأجله (+ يقول الإمام الطيبي: المعنى الترخص في في المي الفأل والمنع من التشاؤم: نهو أن الشخص لو رأى شينًا فظنه حسنًا محرضَا على طلب

 المثل الأعلى في الفأل الحسن من خحلال وكلـا عليه وسلم وصاحبه الصدليق رضي الله

 أَلْيَينَ为罗

 وِ
．
 رضي الله عنه، قال：كنت مـع النبي صلى اللنه عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين،
 ．رآنا، قال：（ما ظلنك باثنين اللك ثالثهما）با با وقوله عليه الصالاة والسالام：（يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما）أي：المعناه ثالثهمما بالنصر والمعونة والحفظ والتسلديل، وهو
$\qquad$ （Y）أخرجه البخاري في صحيحه،، كتاب تفسير الثقرآن، باب ثوله

 ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصصحابة رضي اللّه عنهم، باب من فن فضائل أبي بكر＂ألصديق رضي الله عنه، رقم（YMM）، ． $110 \varepsilon / \varepsilon$

قصصهم الواردة في القرآن اللكريم، منها： ما جاء في قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى：促 ［ أي：فلما تناظر الجمعان：جمع موسى عليه السلام وهم بنو إسرائيل، وجمع
 لَكَترَكُونَهُ، أي：إنا لملحقون، الآن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلوننا، وذكر أنهم قالوا ذلك لموسى، تشاؤمًا بموسى عليه السلامَ ولما لحقّ فرعون بجمعه بمّع موسى وقرب منهم، ورأت بنو إسرائيل العدو القوي والبحر أمامهم ساءت ظرات ونونهمه وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء：
 وذكرهم وعد الله سبحانه له بالهداية

 －من فرعون وقومه（1） ثم ذكر سبحانه كيفـ هداه ونجاه وأهلك
坒

 ．1．7／1r

في غزوة بدر، وإخباره بمصرع كبار صناديد قريش، ويوم الحدييية فإنه لما جا جاء سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد مهل لكم من أمركم) (ث)
وغير ذلك كثير من هذه الوقائع والقصصص التي فيها الحث على التفاؤل وحسن الظن بالله تعالى، والثوكل عليه في الضراء
 والصالحين، خحاصة أنبياء الله تعالثى ورسله عليهم الصلاة والسلام، فالمؤمن يتوقع حصول الخير دائمًا، على عكس المتشائم فإنه يتوقع حدوث الشر ووقوعه في الحاضر

## مو ضبو عات ذات صلة:

الإيمان، الطير، القدر، اليأس


[IYA
وفيه: بيان عظيم توكل النبي صلى الله
عليه وسلم حتى في هذا المقام. وفيه: فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وهي من أجل مناقبه، والفضيلة من أو جه: منها: هذا اللفظ؛ ومنها: بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالىى ورسولها، وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة الناس فيه، ومنها: جعله نفسه وقاية عنه وغير

فأنزل الله طمأنيتته وسكونه على رسوله
صلى الله عليه وسلمه وقد قيل: على وألى وبي بكر رضي الله عنه، وقواه بجنودٍ من عنده من الملانكة، لم تروها أنتم، وجعل كلمّ كلمة اللذين كفروا وهي كلمة الشُرك السفلى، لأنها قهرت وأذلت، وأبطلها الله تعالى، وري، ومحق أهلها، وكل مقهور ومغلوب فهو أسفل من الغالب، والغالب هو الأعلى وكلمة الله هي العليا، أي: دين الله وتو حيده وقول لا إله إلا الله؛ وهي كلمته العلياء على . الشرك وأهله
وقد تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة ومن ذلك: تفاؤله بالنصر (1) المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي 10



[^0]:    
    

[^1]:     (Y) التتحرير والتنوير، 4 (Y)

[^2]:    (1) أخرجه البخخاري في صصحيحه، كتاب الطب،
    
    (Y) انظر: عمدة الثقاري شرح صحيح البحخاري،
    

