

عناصر الموضوع

| YV | 1-31 |
| :---: | :---: |
| rVA |  |
| rva | al\| |
| r ${ }^{\text {a }}$ |  |
| rno | أحكام شر ها |
| r90 |  |
| $\varepsilon \cdot \xi$ |  |
| $\varepsilon \bullet V$ |  |


أولًاً: المعنى اللغوي:
الحدّ لغة: الحاجز بين الششيئين اللني يمنع اختلاط أحدهما بالآخر (1) أو لئلا يتعدى
أحدهما على الآخر، وفصل ما بين كل شيئين: حد بينهما (٪) ويرد أيضًا بمعنى طرف الششيء، قال ابن فارس: ضالّحاء والدال أصلان: الأول المنع،

والثاني طرف النشيء
فالحد: الحاجز بين الشُيئين. وفلان محدود، إذا كان ممنوعًا. و إنه لمحارف محدود ،



غيره من أن يسلك مسلكه
وأما الأصل الثاني: فهو طرف الشيء: يقال: حد الُسيف والسكين: حرفه (7) . ومنتهى كل

فالدحد إذن: طرف الشيء، والحاجز بين الشيئين.
ثانيًا: المعنى الاصططلاحي:
حدود الله: شالأشياء التّي بين تحريمها وتحليلها، وأمر أن لا يتعدى شيء منها فيتجاوز

 واجبات ومندوبات ومباحات ومكروهات ومحرمات، وسواء أوقع النصى عليها صراحة في الكتابب والسنة أم استنبطت من دليل آنغر يرجع إليهما كالإجماع أو القياس آو غيرهما.
(المفردات، الراغب الأصفهاني ص (1)

( مقاييس اللغة، ابن فارس (Y/




( الهصدر السابق.

وقد (اشبهت بالحدود التي هي الفواصل المجعولة بين أملاك الناس، لأن الأحكام الشرعية، تفصل بين الحلالل والحرام، والحق والباطلّ، وتفصل بين ما كان عليه الناس تبل الإسلامب،

وتسمية العقوبات الشرعية المقدرة حلودًا اصطلاح الفقهاء، ولم ترد في القرآن الكريم بهذا اللفظ.
ورغم أن لفظ الحلدود يفيد معنى ما يتتهى إليه ويمنع تجاوزه، فإنها قد صنفت إلى أنواع
أربعة، منها ما يمنع تجاوزه ومنها ما لا يمنع الـا
قال الراغب: اوجميع حدود الله على أربعة أوجه:
ها إمّا شيء لا يجوز أن يتعدّى بالزيادة عليه ولا القصور عنه، كأعداد ركعات صلاة

هر * وإمّا شيء تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان عنه. at وإمّا شيء يجوز النقصان عنه ولا تجوز الزيا الزيادة عليه.

فقد جعل الحدود أربعة أنواع، ومثل للنوع الأول بعدد ركعات الصحلاة، ولكنه لمي يمثل





 ومدار الخلان في ذلك على إطلاق الحدود بمعنى الأحكام الشرعية، وهي دلالة
 والمعنى الاصطلاحي مشتق من المعنى اللغوي، اللني هو طرف الشئ الشيء والحاجز بيز بين شيئين، فالشُارع الحكيم أمر أن لا يُتعدَّى شيئٌ من هذه الحدود، ومنع من مخالفتها.


## 

وردت مادة (حدد) في القرآن (Y (Y) مرة، يخصّ موضوع البحث منها (\& 1) مرة(1). والصيغ التي وردت هي:


 يمنع انختلاط أحدهما بالآخر (ץ)

## |

الحمى:
الحمى لغة:
المنع والدفع (1) الما
الحممى اصطلاحًا:
مكان مخصب يحظره الملك لرعي مواشيه ويتوعد من يرعى فيه بغير إذنه بالعقوبة
الشديدة(Y) .

وأصله: االمحممي، أطلق المصدر على اسم المفعول، وفي اختصاص المي التّمثيل في

 النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهمه فالخائف من العقوبة المراقب لرضا اللملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له ولو اشلو الشتد



الصلة بين الحمى والحدود:

ولا ريب أن لهذه (الُحمى" حدوداً فاصلة بينها وبين غيرها، فمن هنا أشبه لفظ (الكحمى" في الـحديث لفظ الحدود في الآيات المتقدمة، وكما تضمن قوله سبحانه:
 نهى الله عنه، تضمن قوله صلى الله عليه وسلم: (كالراعي يرعى حول الحمىى) الإشارة إلى المنهيات، وقد وقع تفسيرها بذلك تغسيرًا صريحا في الحلديث، في قوله عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن حمى الله محارمه).

.[Y]
وقد أفادت پأم" في الآية الإضراب والاستفهام ذ (هـي بتقدير بل وألف الاستفهام||( ${ }^{(4)}$
اومعنى الاستفهام الني تقضيه (أمّه التي
للإضراب هو هنا للتقريع والتهكم، فالتقريع راجع إلى أنهم شرعوا من الدين ما لم يألذن به الله، والتهكم رابع إلى من شرعوا لهـ الهم الشرك، فسئلوا عمن شرع لهم دين الشركا أهم شركاء آخرون اعتقدوهم شركاء الث في الإلهية وفي شرع الأديان كما شرع الله للناس الأديان؟ وهذا تهكم بهم؟؛ لأن هذا النوع من الشركاء لم يدعه أهل الشرك الشا من العرب. وهذا المعنى هو الذي يسا يلماعد تنكير
 الَّمِينِ الذي شرع لهم هو الأصنام الثّي يعبدونهان، وهو الذي درج عليه المفسرون، فيكون لهم في موضع الحال من شركاءه|(1) ومبنى ذلك على تحديد معنى الشركاء في الآية: أمم شركاء للمشركين في ما ما مـم عليه من الضلال والنواية؟ أم هم شركاء لله -على حد زعم المشركين لا على الحقيقة-؟ قال ابن عطبة: اوالشركاء في

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

## 

تقدم أن حدود الله نوعان: 1. حلود حدها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها... Y. Yع وعقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق والزاني والقاذف (1). والحدود بالمعنى الثاني عقوبات مقدرة على جرائم محددة لم يجعل الله سبحانها وتعالى لأحد فيها اجتهادًا أو تقديرًا، لا حاكم ولا قاض ولا عالم ولا مفتِّ وهي الـا قسيمة للتعازير التي يوكل تقديرها إلى القاضي (\$) فلئن كان من غير الممكن التصرف فيها بالتقدير، فالتصرف فيها بالإيجاب واب والإنشاء غير ممكن من باب أولى، نهو حق خالطا خلا لله وحده لا ينازعه فيه إلا معتد مدع ما ما ما ليس له، متجرئ على الله محاد له، مبارز له بالمعاصي. وحدود الله بالمعنى الثاني جامعة لكل ما شرع، وادعاء أحد من الثناس ملكه لحق تشريعها منازعة لله عز وجل في في شرئ مرعه وأمره، وقد عد القرآن الكريم ذلك بابِّبا





(4) ${ }^{(4)}$ وفيه على كلا الرأيين افضح فظاعة شركهم بعروه عن الانتساب إلى الله، أي إن لم يكن مسروعًا من الإله الحق فهو مشروع من الاكلهة الباطلة وهي الشركاءن وظالها لالهر أن تلك الالّهة لا تصلح لتّ لتشريع دين؛ لأنها لا تعقل ولا تتكلم، فتعين أن دين الشرئ دين لا مستند له. وقريب من هنا هنا توله


 واليّا يكن المعنى، فإن الآية قد أنكرت على المشركين إما تشريعهم ما لم يأذن بألد به الله، أو اتباعهم لشرع شرعه غير الله ولم يأذن به سبحانه.
ومعنى ولشَرَّوا ها: آثبتوا ونهجوا
 والسيرة، ويدخل في ذلك أيضًا المعتقدات، لأنهم في جميع ذلك وضعوا أوضاءًا فأما في المعتقدات فقولهم إن الأصنام آلهة، وقولهم إنهم يعبلون الأصنام زلفى وغير ذلك، وأما في الأحكام فكالبحيرة والوني والحامي، وغير ذلك من السوائب ونحوها



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) التحرير والتنوير، ابن عاشور (YO/ (Y) }
\end{aligned}
$$

هذه الآية: يحتمل أن يكون المراد بهم الشياطين والمغوين من أسلافهم، ويكون
 لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي شرع الشركاء لهم ما ما لم يأذن به الله، فالاشتراك هامنا هو في الككفر والغواية، وليس بشركة الإشراك بالله، ويحتمل أن يكون المئي المراد بـ إالشركاءه: الأصنام والأوثالن على معنى: أم لهم أهنام جعلوها شركاء لله في ألوهيته،
 المعاصرين من الككار ولآلائهم. والضمير
 هؤلاء الكفار لأصنامهم وأوثانهم مالم يأذن به اللهس)(1) فيكون المعنى على القول الثاني: أن
هؤلاء المشركين اتخذوا أوثانًا وشرعوا لها من العبادة والدُعاء وتقريب القرابين الـواين ونحوها شيئًا لم يأذن به الله ولم ينزل بين بـي سلطنانًا، وإنما ابتدلدوه من عند أنفسهم. وأما على القول الأول: فإن طائفة ممن يشارك هؤلاء المشركين في صفة الضهال الوال والغواية من أسلانهم أو غيرمم قد ابتدع
 فكان ذلك منهم اتخاذًا لهم آلهة من دون الله، فكان الاستفهام بـمعنى وألهم آلهةٌ


[^0]بأنه يؤخر عقابهم اللى الآخرة، والثضاء في أموالهمه، فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الآخرة فيصيرون إلى الى
 وفي صححيح البخاري عن ابن عباس رضي ألله عنهما، قال：ضإذا سرك أن تعلم جهل العرب، فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة





道徝 ل廆
［ قال ابن عباس：＂وذلك أن أعداء الله

 من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه．فإن سقط منه شيء فيما سمّي لله ردّوه إلى ما جعلوا للوثن．وإن سبقهم الماء إلى الذي جعلوه للوثنه، فسقى شيئًا جعلوه للهء جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الـحرث والثمرة التي جعلوا لله، فاختلط باللذي جعلوا للوثن، قالوا： „هذا فقيره！ولم يردوه إلى ما جعلوا للهـ



 وعليه فقد تضمنت الآية تشنيعا على من شرع من عنده شيئًا لم يأذن به الله، سواء أتعلق بالعقائد أم بالأحكام، وفي الكريم من ذلك مما شنع به على المشركين أمثلة كثيرة بلغ المشركون فيها من اللسفه مبلغا يذر الحليم حيرانًا حتى قتلوا أو لادهم وحرموا على أنفسهم طيبات أحلت لهمم： فمن ذلك ما نصى عليه قوله تعالى：瘃
 ： ．［1६．
فشنعت عليهم ما ابتدعوا من باطل أفضى بهم إلى قتل أو لادهم كما دل على ذلك قوله اله
 Fre قَتْ
央四
［الأنعام： 1 ［1rv］．
وإلى أن حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم، أي：اقد خسر الذين الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرة، آما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم، وضيقوا عليهم （1）المححرر الوجيز، ابن عطية


 يُطْمَ غُهُ









 الأصنام. ثم بين أن هذا تحكم مُم ميرد به









 ( ( ا انظر: المصدر السابق.


$\qquad$

 . نُمَمَوْنَ

 كل فرد منها، وهي ما زاد قبحهي؛ ولما كا كانت الفاحشة ما يتزايد قبحه فكان ريما ظن أن أن


 أي مطلق الذنب الذي يوجب الجزاء، فإن الإثم الذنب والجزاهء؛ ولما كان البغي زائد القبح مخصوصًا بأنه من أسرع الذنوب
 الاستعاء على الغير ظلماّا، ولكنه لما كان قد يطلق على مطلق الطلب، حقق معناه


 ما يسميه أحد شريگا إلا وهو مما لم ينزل به الله سلطانًا بل ولا حجة به به في الواقع ولا برهان.... . .
 لَأَعْمَوْنَ ولا هو مستند إلى علم أعمم من أن يكون من الأصول أو لا (ا) وعد القرآن الككريم الجرآة على التشريع
(Y) نظم الثدر، البقاعي / / • •

بُطُؤِ هَنذِ وَعُحَرْ خِيهِ شُرَكِكَ
 فأخبر سبحانه الاعن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: اما في بطون هذ ها الأنعام خالصة لذكورنا دونا دون إناثناها، واللبن ما في بطونها، وكذلك أجتتها ولما ولم يخصص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعض ذلك حرام عليهن دون بعض. وإذ كان ذلك كذلك، فائواجب أن يقال إنهم قالوا: ما ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حلّا لذكورمم خالصة دون دون إناثهمب، وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالئهم، إلا أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتا،
 وإجمالًا فقد جعل القرآن الكريم تشريع ما لم يأذن به الله في مرتبة مقارنة للشرك فأخبر سبحانه عن المشركين أنهم ياتونون الفواحش ويزعمون أن الله أمرهم بها:
带 (0) (0) [الأُراف:



## 

 وردت (حلود الله) على معنيين:أحدهما: المنهيات.
والثاني: حد ما ينهى عن تجاوزه من
المباحات.
مثال الأول: ما روى الطبراني عن طاوس قال: سمعت أبا الدرداء، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله فرض فرانض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتلوها، وسكت عرّ عن كثير عن غير نسيان فلا تكلفوها، رحمة من الله
فاقبلوها) (ب).

فالحدود في الحديث قسيمة للفرائض، ولذلك فلا يمكن أن تكون إلا المحرمات. ومثال الثاني ما روى اللدارقطني والئيهتي عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله هز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حلورةا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا .

بغير وحي من الله أو علم كذبًا وافتراء على

耏
 . $11 \mathrm{VV}-11 \mathrm{Cl}$
أي: اولا تقولوا الكذب للذي تلئي ألستتكم من البهانم بالْحل والحر الحرمة، من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي"|(1) وقال سبحانه:



 سِشُحْرُونَ
 أيحسبون أن لا يجازوا عليه... وفي إبهام الوعيد تهديد عظيم
 بإِسال الرسل وإنزال الكّ الكتب.

(Y) أخرجه، الطبراني في المعبجم الأوسط، .VET1،rro/V
قال الدحافظ ابن عساكر: هذا حليث غلبث غريب ومكـحول لم يسمع من أبي ثعلبة. انظر: معجمه ابن عساكر آ/ 970.
أخرجها الدارقطني في سنته، كتاب الرضاع،


وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله وبعضها متعلّ بأحكام العبادات الواجبة




آولًا: ما تعلتق بأحكام الـلالقّة الزوجية وإصلاح ما طرأ من الخلل عليها

فالْحلود في الحديثين داللة على قسم وانثههائها:
شرع الله الزواج ليكون سكنًا للنفوس، وجعل كنّا من الزوجين لباسًا للآخر يستره، وألقى بينهما المودة والرحمة. واستمرار اللسكن والمودة والرحمة مشروج بالمّعاشرة بالمعروف وحفظ كل من الزوجين حقوت الآخر. غير أن الخلاف والنزاع قد يستطير ويستشري تحتى تنقطع مقاصد العلاقة الزوجية، ومن أجلى تلك الصهور هالإيلاءها: وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب امرأتها فيمنعها حقًّا من حقوقها، وينقضض مقصدًا أساسيًّا في العلاقة الزوجية. فإن آلى الزوج فحلف ألا يقرب امرأته، فقد حد الثقرآن اللكريم له حدًّا: أربعة أشهر يتربصها ثم يوقف بعدها؛ فإما أن يعود إلى الوفاء بحقها ويكفر عن يمينه، أو يطلقها ويسرحها المها فيغني الله كال منهما من سعته: قال تعالى:



سَيمِعُ عَلِيرٌ


ولم يجعله خيقًا) (1) آخر غير الفقائضى والمنهيات وهي حدود الُمباحات، بل إنها في الثاني ذكرت مع المباح المطلق مما يجعل لها دلالة خاصة على نوع من المباحات. هذا وقد وردت حدود الله في الثرآن الكريم دالة على بعض الأحكام الخاصة: فأغلبها متعلق بأحكام العاقلة الزوجية وإصلاح ما طرأ من التخلل عليها وانتهائها، ويتضمن هذا أحكام الطاحلاق الر الرجعي والبائن بينونة صغرى أو كبرى، وأحكام العدد، وأحكام الظظهار. وبعضها متعلق بالحقوق الواجبة في تركة الميت، من الديون والوصايا، ومن يرث ومن لا يرث، وأنصبة كل وارث.
 وضعفه الألبناني في ضتيف الـجامع،

(1) أخرجه أبو يُعلى الموصلي في مسنده، .ケ६०へ
قال الهيثمي: وفيه حسين بن قيس الملقبّ



عليها زمان العدة، وكان ابن عباس وابن عمر يقرآن: (فطلقوهن في قبل عدتهن) وهذا في المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها"( ${ }^{\left({ }^{(1)}\right.}$
فليس للأزواج أن يطلقوا متى شاءوا، بل قيل لهم والتمسوا لطلاقهن الأمر المششروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه،
 لِِلدَّتِهتِ
 فيه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخالاف ما لو طلقها وهي
 وقع فيها الططلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه، فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتده وأمر تعالي بإلحصاء العدة، أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو
 فإن في إحصائها أداء لحق اللله، وحق الزو وئ وحج المطلق، وحق من سيتزوجها بعده وحقها في النفقة ونحوها. فإذا ضبطت عـن عدتها ونها علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق، وما لها منهاء وهذا ولا الأمر بإحصاء العدة، يتوجه للزوج وللمرأة، إن
(وإذذا انتضت الأربعة الأشهر: وقف
الموني عند مالك والشافعي، فإما فاء، وإلّا طلّق، فإن أبى الطلاق: طلق علق عليه الحاكم، وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأثهر: وقع الطلاق دون نوقيف، ولفظ الآية يحتمل - القولين ال(1) وإذا طلق الرجل زوجتها ولم يجاوز
 طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا لم تنته العلاقة الزوجية بمجرد تلفظه بالطلاق، ولكنكه يمنا فرصة لمراجععتها. فتعتد المرأة في بيته، ولها السكنى والنفقة، ويراجعها زوجها متى شاء من غير أن يحتاج إلى عقد جديد. قال سبحانه: فَ廆



[الطلاق: 1 ].
فقد فرضت الآية على من أراد أن يطلق زوجته أن يتحرى زمانًا معينًا فمعنى:硅 وهِ وهو الطهر؛ لأنها تعتد بذلك الطهر من عدي وتحصل في العدة عقيب الطلاق، فلا يطول
(1) التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي / IYY.

أوجب الله لهها من حق مثل ما عليها أن توفيه
. كانت مكلفة، وإلا فلوليها|(1) ما أوجب الله عليها من حق، قال تعالى:
 وقد نهت الآية الأزواج عن إخراجهن من البيوت في العدةء كما نهتهن أيضضا عن
 هِنُ بيُوِتِهِنَّ


 ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في غير ألا آية سورة الطّلاق قد آمرت هذا سواه. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا والإششهاد على الرجعة، قال جل جل وعلا:



كانْ




 الأمر عند الفقهاء، وبه قال آحمد بن حنبل الـن في أحد قوليه، والشافعي. وقالل مالك، وأبو حقًّا على الأزواج. ويقتضي قوله: . والأصل في عدد الننساء (ثالاثة قروء") ولا حنيفة، وأحمده والشافعي في القول الآخر: يحل للمطلقة فيها أن تكتم ما يلعو زوجها إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تغتتر


 قاصدًا للإصالح للا للإضهرار، وأن يوفيها ما إلى الاستحباب وقد تضمنت الآية أمرًا آخر: وهو


تضاججروهن وتضيقوا عليهن، ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو بيعضه، كما


[النساء: 19]. فأما إن وهبته المرأة شيئًا عن طيب نفس

 وأما إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المر أة بحقوق الرجل، وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أمطاهاها ولا حرج عليها في بذلها، ولا عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى :
 مُدُودَا . ${ }^{(1)}$ (1)
قال ابن جزي: پاتم إنّ المحخالعة على
 ضرر من الزوج ولا من الزوجة: فأجازه

 : أن يكون الضرر منهما جميعا فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى:
 الشافعي لْقوله تعالى:

الإمساك بمعروف أو المفارقة بمعروف، والإمساك بالمعروف: ا(هو حسن العشرة في الإنفاق وغير ذلك، و المفارقة بالمعروف: هو أداء المهر والثتمتيع، ودفع ورا جميع
 والطلاق رجعي ما لم تنقض العدة أو يجاوز المرتين:






> [البقرة:

فقوله سبحانه: لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه، وهو طلاق السنة حسن المعاشرة وتوفية الحقوق واهِ

 . الطلقة الثالثة بعد الائتين|"(ب) وفي الآية نهي عن أخذذ الزوج شينًا أعطاه الا لامرأته إلا ما أعطته عن طيب نفس، إلا أن تخالعه لرغبتها هي في فراقه من غير إضرار





رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول، فليس بنكاح، ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطي السيد، لأنه لُّيس بزوج، فإذاً تزوجها الثاني راغبًا ووطئها، ثم فارقها وانقضت عدتها ولْ والزوجة الْ جديدَا بينهما، لإضافته الترابج إليهما، فدل على اعتبار التراضيا

 صاحبه، وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في الترابع. ومفهوم الآية الكريمة، أنهما إن لم يظنا
 أن الحال السابقة باقية، والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحاحا، لأن جميع الأمور، إن لم يتم فيها أمر الله، ويسلك بها باك
 هذه صورة إجمالية لما سماه القُرآن الكريم (احلود اللهه) من أحكام الططلاق والخلع والعدد وما ارتبط بها، والظهار شبيا بالإيلاء والطلاقاق، وقد سمى القرآن الكالكريم الأحكام المتعلقة به أيضًا (احدود اللهنه). والظظهار: تحريمالرجل امر أتهن على نفسه
(Y) تيسير الكريم الرحمن، السعدي صץ٪•1.
 الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور لظاهر هنا النا الآية، والرابع: أن يكون الضرر من الزور


 وللزوج أن يرابع زوجته بعد الطلاق بغير عقد قبل انتضاء العدة، وبعقد برايع بعد
 المرتين، فإن طلق في الثالثة حرمت عليه حتى تتزوج زوجا غيره، زواجًا صحيح الأركان، لا يقصد منه التحليل، ويطأها فيه، ثم يطلقها أو يتونى عنها الزو
 حل له أن يتزوجها بعقد جديد إن ظنا أنهما

يقيمان حدود الله. قال تعالىى: ولْ حَ




 لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا، ويدخل فيه العقد والوطه، وهذا بالاتاتفاق. ويشترط أن يكون نكاح الثاني، نكاح


我
 (اوجعل اللّه سبحانه القول بالظهار منكرًا
 قال فيه أهل العلمه، لكنّ تحريمه تحريم المكروهات جدَّا، وقد رجّى اللّه تعالى بعده

وقد وصفت جميع هذه الأحكام: الطلاق، والخلع، والعدد، والظهار، وأحكام الإيلاء، وما ارتبط بها، بأنها حدود اللها ثانيًّا: ما تعلق بالحقوق الواجبة في ترك كة الميت: نصلت سورة النساء الحقوق الواجبة في تركة الميت في ثلاث آيات: إحداها آبا آخر آية في السورة، ونتان أخريان متتابعاتانان، وهما قوله سبحانه:
. 1





 دَيّْةٍ

( ) المصصر السابق.

كتحريم الله عليه بعض النساء كأمه وأخته وبتته ونحوها، وصورته أن يقول لها: أنت عليَّ كظهر أمي (1).
وكان الظهار في الجاملية طلاقا، فعن أبي قلابة، قال: الاكا الظظهار طلاقا في الجاهيلية، الذذي إذا تكلم به أحدهم ملم يرجم في امي امرأته
 فنتض الإسلام حكم الجاهملية، وعدَّ هذا


 وَإِتَ (فردّ اللّه بهذه الآية على فعلهم، وأخبر بالحقيقة من أنّ الأمّ هي الوالدية، والمّا

الزوجة فلا يكون حكمها حكم الأمّه" (\$). ولم يجعل الظهار طلاقا، ولكنه آلزم فاعله بأن يكفر عن قوله بتحرير رقبة، فإن
 أطعم ستين مسكينًا، ويكفر قبل أن يقرب زوجته.
قال تعالى: :

 نَنَّ لَّ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : جامع البيان، الطبري YYA/Y (1) } \\
& \text { (Y) المصصر السابق (Y) }
\end{aligned}
$$


 تَرَكَ


 F


حَكِيِّ (C) فنصت الآية على أن والكم -أيها الرجالنصف ما ترك أزواجكمب بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونهن من بعا بعد إنفاذ وصيتهن الجاثزة ة، أو ما يكون علئليهن من دين لمستحقيه. ولأزواجكم -أيها الرجال- الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتمه، يقسمبالريبع
 هذا ميراتًا لها، من بعد إنفاذ ما كتتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون

عليكم من دين||(ب) (اويدخل في مسمى الؤد المشروط وجوده أو عدمه، ولد الصلب ألو أو ولد الابن الذكر والأنتى، الواحد والمتعدده، الذي من من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات اليات

والمعنى: (يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وتركّ أولادا: ذكورًا وإنآثا، فميراثه كله لهم للذكر مئل نصيب الأنثيين، إذا ئم يكن هناك وارث غيرهم. فإن تركُ بنات نقط: فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف. ولوالدي الميت: لكّل واحلد منهما السدس إن كان له ولد، ذكرَّا كان أو والو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والئاه فلأمه الثلث، ولألثئ الثيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثا، فلأمه السدس، ولمان وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حلود الثلث، أو إخراج ما عليه من دين. آباؤكم وأبناؤكم النذين فرض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكمّ، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الني أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه
 اَزْوَجْهُ لَهْنَّ وَدِّ



## 3ell


 وَ وَ


 ［1\％： ثالثًا：ما تعلق بأحكام العبادات： قال تعالى：
吾
侕和 ○

 ［1NV：： أي：آياح لكم في ليالي الصيام وقاع زوجانكم، نهيّ ستر لكم عن الحرام، علم الله أنكم كتمت تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، تابت الله عليكم وعنا وصفح عنكم، والآن أباح الله لكم بأن تباشروا نساءكم، واطلبوا ما أباهه الله لكم من الاستمتاع لإنجاب النزيّة．ويياح لكم الأكل والثرب أثناء الليل كله، حتى يطلع
－إجماعًا（1）
＂إوإن مأت رجل أو امرأة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس．وإلا وإن كا وان الإخخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقسم بينهم باللسوية لا
 الله للإخحوة والأخوات لأم يأخلدونه ميراتيا لهم من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء، أو قضاء ديون الميت، لا ضرر فيه على الورثة．بهذا أوصاكم ريكم ريكم وصية نافعة لكم．والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهـهم بالعقوبة｜＂（Y） فتضمنت الآيات الأمر بقضاء اللدين قبل قسمة التركة وإبراء ذمة صاحب الماح المالد، والأمر بتنفيذ أحكام الوصية إجمالًا وبينت اللسنة مقدارها ولْمن تجبا وامبا وبيان أنصبة أصحاب الفروض والتعصيب من الأقارب أالأبناء والبنات والأب والأبماهِ وألنصبة أصحاب الفروض بالمصاهورة رالزوج والزوجة）، ونصاب الإخوة لأم في حال الكلالة، والنهي عن الإضرار في الوصية． ثموصفت الآية هذه الأحكام بأنها حلود الله： ملتزمها بالفوز العظيم：
．［ryq
会 الرابع：حد العلدة لمنع الضهرار وبيان

المدة ．
اللخامس：سد الميراث لبيان القسمة
年

السادس：حد الظلهار لبيان الكفارة


 السابع：سد الططلات لبيان ملدة العلة K＝
 ．${ }^{(Y)}$

الفجر الصادق، ثم أتموا الصيام إلى غروب النشمس．ولا تجوز مباشرة النساء أثناء الإقامة في المساجد للعبادة بالاعتكاف． وتلك الأحكام المذكروة للصيام والاعتكاف هي حلود الله، أي：محظوراته وممنوعاته، فلا تقربوها بالمخخالفة، وبمثل هذا الثوضيح ييين الله أحكام دينه للناس
 فتضمنت الآية مباحات تحدها منهيات، وهي： （الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام، إلى حد طلوع الفجر الصادق وإلى
غروب الشمس.
＂ا ياحة مباشرة الأهل في ليالي الصيام، ما لم يدخل الصائم في عبادة الاعتكاف، فحينئذ يستوي المنع في الليل والنهار ． وقد سمت الآيات هذه الأحكام（احدود

الللها ونهت عن قربانها．
هذا وقد ذهب الفيروزآبادي إلى أن في جميع هذه الأحكام نهايات يتتهى إليها؛ فلذلك سميت حلودةا، قال：اوالحدورد جاءت فى القرآن على سبعة أوجه： الأول：حد الاعتكاف لإخلاص العبادة ． الثاني：حد الخلع لبيان الفدية 年

． 91 （1）التُفسير الوسيط، الزحيلي

وكفرت الريح الرسم، والفلاح الحبب، ومنه قيل للزراع الكفارب|(ب) (والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانيّة، أو النّبّة، أو الثشريعة، أو ثلاتنها، وقل يقال: كفر لمن أخلّ بالشّريعة،
 والمعنى الأول هو المراد في الآية، وجاز أن تدل على المعنى الثاني بالإشارة. وأما النفاق فهو نوع من أنواع الكفر: لأن المنافق أبطن الكفر، فكان حكمه عند
 ويجعل في الدرك الأسفل من النار، وإن كان يعامل في الحياة الدنيا معاملة المسلم، وتجري عليه أحكام المسلمين. وقد نص القرآن الككيم على أن الإنسان إذا كفر لم يكن له من نفسه نازي يحثي عله على الطاعة، أو وازع يحجزه عن الفواحش والمنكرات.


 وفي الآية تقريع لمن كفر وبيان لآنه لا يحجزه عن مجاوزة حلود الله شيء، بمعنى: افكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء. وقرأ أبو

بصائر ذوي التمييز، النيروزآبادي


## أسباب الاعتتاء على حلدود الآله

قد أشارت نصوص القرآن الكريم إلى الأنسباب التي تؤدي إلى تعدي حدود الله، ويمكن إجمالها في ثلاثة أسباب: الكعفر والنفاق، والجهل، والظلم. أولًا: الكفر والنفاق:

وتعت الإشارة إلى ارتباط الكفر والنفاق بتعدي حدود الله في توله تعالى:

 ] 9 Cl :
قال ابن جرير: (يقول تعائى ذكره:
الأعراب أشدّ جحودةا لتوحيد الله، وأشدّ نفاقًا، من أهل الحضر في الثقرى والأمصار . وإنما وصفهم ججل ثناؤه بذلك، لجفائهمه، وقسوة قلوبهم، وقلة مشاهدتهم لأهل الخير، فهم لذلك أقسى قلوبَا، وأقل علمًا بحقوق الله.

 حلود ما أنزل الله على رسولهـ) (1) فأما الكفر فأصله التغطية، ومنه قيل: الاكفر السحاب السماء، وكفر المتاع فى الوعاء، وكفر الليل بظلامه. وليل كافر. والئر ولبس كافر اللدروع، وهو ثوبب يلبس فوقها.

فالقسورة: إما جماعة الرماة النذين يتصيدونها، أو الأسد، وهو رون ألي جمهور اللغويين، سمي بذلك لأنه يقهر السباع، قال ابن عباس: الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت، كذلك هؤلاء المشركون، إلذا رأوا محمدًا صلّى الله عليه وسلّمه هربوا منه، كما يهرب التحمار من الأسد. وهذا التشبيه في غاية التقبيح والتهجين لحالْهم، وإعلامهـم بأنهم قوم بله. والآية دليل على أن إعراضهم عن الحق والإيمان بغير سبب ظاهر مقنع، ولا استعداد للتفاهم والاقتناع، ففي تشبيههم بالحمر مذمة ظاهرة، ونداء عليهم بالبلادة والْبباوة، وعدم التأثّر من مواعظ القرآر مآن، بل صار ما هو سبب لاطمئنان القلوب موجبًا

> لنفرتهم|(4).

وزادت الآية في بيان عنادهم وإعراضهم

 اهحالة أخرى من أحوال عنادهمه، إذ قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وغيرهما من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نؤمن لك حتى يأتي إلى كل رجل رجل منا كتاب فيه من الله إلى فلان بن فلاند أفانين تكذيبهم بالقرآن أنه منزل من الله||(5)

السمال قعنب فكيف تتقون -بكسر النون
 الدلالة على المعنى، وأقل شأنها أن تكون قراءة تغسيرية.
وللكفر بيوم القيامة خصوصًا تأثير خاص في الجرأة على حدود الله، لأن الذي لا يرجو ثوابًا ولا يخاف حسابًا ولا عقابًا، لن يرده عن هواه شيء؛ وقد علل القرآن الكريم ضلال المشركين في آيات كثيرة بكفرهم بالآخرة. قال تعانىى:

 :
.[or-६q
وهو تعجيب من غرابة حالّهم بحيث يجدر أن يستفهم عنها المستفهمون (ب) : (أي
 عن القرآن المشتمل على الثذكرة الكبرى، والموعظة العظمى؟ أو فما لهؤلاء الكفرة
 إليه، وتذكّرهم به؟ كأنهم في نفورهم عنم الحق وإعراضهم عنه من حمر الوحش إذا فرت من رماة يرمونها، أو من أسد يريد

افتراسها.



والمعنى: البل يريد كل واحد من هؤلاء أهوالها ففسدت أعمالهم، قال ابن كثير:
 على النبي. قاله مجاهلد وغيره، كقوله: وتكا وقد دلت الآية على أن التكذيب بالآخرة سبب لعدم الخوف من أهوالها، اللذي يتتج عنه عدم الارتداع عن محارم الله وعدم الوقوف عند حلوده.
ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى أيضًا:
(1)
 . $11-1$ - (1) والمعنى: اوأما من بخل بماله، ولم يبذل منه شيئًا في سبيل الله وطريق الخير، واستغنى عن الله ورحمته بزعمه، واكتفى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة، وزهد في في الأجر والثواب وفضل الله، وكنّب بالجزاء الأخروي، فسنأخذ بيده ونسهله كلحال الصعبة التي لا تتتج إلا شرًّا، حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصالاح، ويضعف عن فعلها، حتى يصل إلى النار، ولا يفيده شينّا ماله الذي بخل به، إذا وقع في جهنمب... وقوله: من حافاتهاهاه(8) وهو ما بخل واستغنى إلا لانه كذب بالحسنى، كما أن من أعطى واتقى ما فعل

$$
\begin{aligned}
& \text { rV\&/^ تغسير الثقر آن العظيم، ابن كثير (Y) }
\end{aligned}
$$

 رمَ رِسَاتَّهُ وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل)(1) (1)
فلماصورت الآيات عنادهموإعراضهمه،
أعقبته بيان الدافع الحقيقي وراء هذا العناد والإعراض: وهو أنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يخافون حسابًا على ما عملوا:

 منه، وردع عن ذلك، أي لا يكون لهم ذلك. ثم أضرب على كلامهم بإِطال آخر

 أنزل عليهم كتاب ما آمنوا وهم
 الإيمان بالآخرة بعدم الخوف منها، لأنهم لو آمنوا بها لخخافوها، إذ الشأن أن يخالِ الخاف عذابها إذ كانت إحالتهم الحياة الآلغرة أهلاً لتكذييهم بالقرآنا()| () فلما لم يؤمنوا بالآخرة، لم يخافوا


 ومن كان حاله كذلك－أي لم يؤمن يرده خوف عقاب عن معصية． ومن كان لا يؤمن الآخرة تعلق بالحياة بالآخرة－، كان همه الحياة اللدنيا وحدهاه

وقصر رجاؤه عن غيرها، قال تعالى：



 أأي：أعرض عن الذي أعرض عن الـحق
 أي：وإنما أكثر ممه ومبلغ علمه الدنيا، فذاك

 لها هو غاية ما وصلوا إليه．وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت：قال رسول الله صلى الله عليه وسلم：


ولها يجمع من لا عقل له）（8） وفي الدعاء المأثور：（اللهم لا تجعل

「そをに19
وضعفه الألباني في ضعيف الجـامع،



［ry－r．
ومعنى الآية：（أنتم قوم قد غلبتكم الدنيا بشهواتهاء فأنتم تحبونها حبًا تتركون معـا معه



［الإنسان：YV］．
 للك أيها الرسول بعد ما بينت لهم الآيات، ورغبواورهبوا، ومع ذلك، لم يفد فيهم ذلك



 خمسون ألف سنة مما تعدون، وقال تعالى：
．
فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة ．${ }^{(4)}$
（1）


يجاوزه.
وقد قيل إن مرد ذلك (الجفائهمه، وقسوة قلوبهم، وقلة مشاهدتهم لأهل الخير، فهم لذلك أقسى قلوبًا، وأقلّ علمَا بحقوق
 أشد كفرًا ونفاقًا بعدهم عن مجالمّ السة العلماء وسماع القرآن والسنن والمواعظا (0) لكننا بعد تأمل دقيق، نلحظ أن الجهل المذكور في الآية مرتبط بالككفر والنفاق، فهو جهل من كفر فزهد في الحق ون ون وأعر
 بحلود الله ابتداء من غير قصده فجهل حدود اللّه، ولو علمها لون ويؤيد ذلك أن هذا الجهل مرتبط بلو بطائفة واحدة من الأعراب، لا بجميعهم، لأن منهم طائفة مدحهم القرآن الكريم بعد ذلك
 .

 رَّ غير أن الآية -وإن دلت على جهل من أعرض عن الحق وزهد في تعلمه-، فقد أشارت إلى أن الجهل بحدلود الله سبب للتعدي عليها ومجاوزتها، حتى ولو الـو يقع

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

. الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا)(") (Y) وفي الإعراض عنه عدم اهتمام بأمره، وعدم اغترار بحالّه، وزهد في مشابهته وحرص على مخالفته. فلما لم يؤمن هؤلاء بالآخرة تعلقوا بالدنيا ولم يرجوا غيرها، وانقطع علمهم عندها (فهم إنما يبصروون أمر دنياهم ويجهلون أمر دينهم، ثم صغرهم وازدرى بهم، آي ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهـم أنم آثروا الدنيا على الآخرة|"()

ثانيًا: الحهل :
وأما السبب الثاني من أسباب التعدي على حدود الله ومجاوزتها فهو الجههل،
 أَشَذُ (G) (GV)
[التوبة: $9 \mathrm{]}$ [.
 أَزْلَ لأن الذي لا يعرف الُحد لا يمكن ألن ينتهي
 (1) أخرجه الترمذي في ستنه، أبواب الدّعوات،

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
 رقم
(Y) تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير (Y) انظر: الـجامع لأحكام الثقرآن، الثقطبي

التششاغل والتغافل والإعراض المفضي الثى الجهل أيضًا. وهذا الإعراض فرع عن قسوة القلب وما ران عليه من الكفر والمعاصي، كما نصت

 كفرهم، أي نحن منعنا الإيمان من أن يدخحل قلوبهم وأسماعهم|"(ب) وكذلك قيل في معنى „الضالين") في قوله
 (C) [الفاتحة: V]: (اهم اللذين مُم يعرفوا الـحق، أو
 هذا والجهل جهلان: جهل يتسبر فيه صاحبه بإعراضه وتغافله وتشاغله عن طلب معرفة الحق زهذًا فيه وبغضًا له واتباعًا لهواه -كما تقدم-، ومثل هذا ليس لصاحبه فيه عذر، بل هو متوعد بأشد العذاب يوم الثقيامة، وهو فوق ذلك مذلمة ونقيصة
 ولا كرامة.
 تبين له الحق اتبعه، ومثل هذا حري أن يعذر صاحبه، وقد روى ابن ماجه

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) المصـدر الـسابق. }
\end{aligned}
$$

من العبد بسبب الكفر والنفاق والإعراض على أن نصوص القرآن الكُريم قد دلت على أن الإعراض عن تعلم الحق الم المفضي إلى الْجهل به سبب للهلالك والعذاب.





 حَ

 فــلا ظلم أعظم من كفر من ترد عليه الآيات والبينات فيعرض عنها، وينسى ما قدمت يداه، أي: مع إعراضه عن التأمل في الدلائل والبينات يتناسى ما قدمت يداه من الأعمال المنكرة والمذاهب الباطلة، والمراد من النسيان التشاغل والتغافل عن - كفره المتقدم||(1) والإعراض عن التأمل في الديلائل والبينات والتشاغل والتغافل مفض الثى
 يَّاهُ وُ أي ترك كفره ومعاصيه فلم يتب منهاه


$$
\begin{align*}
& \text { (1) مفاتيح الغيب، الرازي (Y) } \\
& \text { الـجامع لأحكام الثقرآن، الثقرطبي V/ V/ الـي } \tag{Y}
\end{align*}
$$

في سننه عن أبي ذر النفاري، قال: الحمى، يوشك أن يواقعه)(ث) . وفي سنن
 قلت للحسن بن علي: ما حفظت من من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريكك إلى ما لا يرييك، فإن الصدلـ طمأنينة، وإن الكذبر ريبة) ثالثًا: الظّلم:
والسبب الثالث من أسباب مجاوزة حلود الله هو االظلمه" كما أشار إلى ذلك قوله سبحانه:







 (Crr--rya:
 ( أخر جه البـخاري في صتحيتحه، كتاب الإيمان،

رقم or.

أخرجه التّمذي في ستنه، أبواب صفة الثقيامة
والرقائت والورع،
 .rrvivararav/l

صريحًا في قوله جل وعلا: لو\$وَنْ يَتَعَّ
 أي: الضرّها بمخالفة أمر الله عز"
وجلّ،(5).

والثاني: ظلم الإنسان غيره بمجاوزنه لحدوده وتعديه على حقوقه، كما دل على
 . فأما ظلم العبد غيره فقد يكون باعتدائه عليه بأخذ ماله، أو سفك دمهي، أو النيل من من
 وقد وقع النص على تحريمه وتعظيم إثمه في الحديث ألقدسي النـي رواه مسلم عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله تبارك وتعالى ألى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم ملى نفسي،

وجعلته يينكم محرمَا، نالا تظالموا) (0) . وا(معنى قوله: (حرمتالظالمّملى نفسي) أي تقدّست عنه وتعاليت، والظّلّم مستحيل منه سبحانه وتعالى جدّه؛ لأنه إنّما يكون إذا تعدّيت الحدودوتجوّزت المراسم، والباري جلّت قدرته ليس فوته أحلد يحدّ له حدَّا أو
 ظالمًا، ولا فوقه من يستحق أن يطيعه حتّى







 . وأصل الظلم: الجور ومجاوزة الحدلـي (1) وقد وقع بمعنى الشرك في قوله جل

 [^4
كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ارلما نزلت左 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم

 والظلم أيضًا: وضع الشيء في غير موضعه(H).
وورد الظلم في القرآن الككريم بمعنيين: أحدهما: ظلم الإنسان نفسه كما ورد
(1) انظر : لُسان العرب، ابن منظور (Y (Y (Y
 الأنبياء، باب ڤقولّ اللنه تعالىى: (ولثقد آتينا


$$
. r \Sigma\lceil\wedge
$$



آية الطلاق لماحدت للأزواج حدودا أردفت

 ظلمَا لأنفسهم؛ لأنه يؤدي إلى اختلال المعاشرة واضطراب حال البيت، وفوات المصالح بشغب الأذهان في المـخاصـمات وظلم نفسه أيضًا بتعريضها لعقاب اللاب الله في الآخرةة) هذا والظلم والجهل أُصل كل ضلال،



[الأحزاب:
(انالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره ويشقى به ويتألم به، ولا يقع ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته، أو من فساد قصده وإرادته، فالأول: جهل، والثاني: ظلم، والإنسان خلق في الأصل ظلومًا جهولًا... فأحل كل خلِ خير: هو العلم والعدل، وأحل كل شر: مو الجهل والظلم. وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حدَّا، فمن تجاوزه كان ظالمَا معتديًا، وله من اللذم والعقوبة بحسب ظلمن

خرج به عن العدل" (0)

يحلّل له الحالال ويحرّم عليه الحرامَ ولكن تحريم الشّيء يقتضي المنع منه والكفتّ عنه فسمّى الباري سبحانه تقدّسه عن الظلم بهذا اللّفظ نقال (حرّمت على نفسي) (1) ونـي وقد نص قوله سبحانه (وجعلته بينكم محرمًا) وقوله: (فلا تظالموا) على تحريم ظلم العباد بعضهم بعضّا، وقوله: (فلا تظالموا): هو بفتح التاء أي لا تتظالموا، والمر اد: لا يظلم بعضكم بعضًا، وهذا وها توكيد لثوله تعالى: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا) وزيادة تغليظ|في تحريمه|"()
وأما ظلم العبد نفسه (ففيه وجوه، اُحدها: ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله، وثانيها: ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع الدنيا والدين، فمثال منافع الدّنيا: أنه إذا اشتهر فيما بين الناس بهذه المععاملة القبيحة (الطلاقه لا يرغب في التزوج به ولا معاملته أحلد، وأما مثال منافع الدين: فالثواب الحاصل على حسن العشرة مع الأهل والثواب الحاصل على الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه||(ث)
وظلم العبد غيره ظلم منه لنفسه أيضًا فبينهما عموم وخصوص، ويشهد لذلك أن
 (Y) المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي . Irr/M7
( ا انظر: مغاتيح الغيب، الرازي





[الأنعام:101] 101 [
كما استعملها في الأمر باجتناب بعض الفواحش المخصوصنة، كما قال سبحانه

 (اوالزنا: وطء المرأة بدون عقد شرعي يجيز للرجل وطأها. والفاحشة: مالمال عظم قبحه من الأقوال والأنعال. يقال فحش الشيء، فحشُا، كقبح قبحًا و وزنًا ومعنى-، ويقال أفحش الرجل، إذا أتى الفحش بضـم
 أو الفعل. وأكثر ما تكون الفاحشة إطلاقًا على الزنا. وتعليق النهي بقربانها، للمبالغة في الزجر عنها، لأن قربانها قد يؤدى إلى الوقوع فيها، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه||(4)
وفوق تضمن النهي عن (القربانه، للمبالغة في الزجر، فإنه تضمن أيضًا النهي عن المقدمات التي تؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة، بمعنى: (اولا تقربوا الزنى (r) التفسير الوسيط، طنطاوي

إذا وردت (ححدود الله) في الاستعمال الأقرآني بمعنى المنهيات وحدها الآية بالنهي عن قربانها، كما في قوله عز



[البقرة: 1Av]
والقرب في اللغة: ا(نقيض البعد. قرب الشيء، بالضم، يقرب قربّا وقربانًا أي: دنا ونا، نهو قريب، الواحد والاثنان والجّميع في ذلك سواءه|(1)
فإذا ورد في سياق النهي دل على المبالغة


 [البقرة:
 ودليل ذلك قوله:
 في الأكل|"() وقل استعمل القرآن الككريم هذه الصيغة في الأمر باجتتاب المنهيات على وجه العموم، فقال سبحانه وتعالى:

(1) لسان العرب، ابن منظور 1 (1)


فمعلوم أن ما سمي في الحديث (زناها كزنا العينين واللسان ليس له الـي حكم الزنا الكامل، ولا حد فيه، وقد سماها ابلا بان عباس رضي الله عنهما لممّا: أي صغائر، ولكن
 بالتتيجة، وهو يتضمن تعظيم الصغير حتى لا لا يتهاون المؤمن به. وقد ورد النهي عن قربان مال اليتيم أيضًا، ولكنه علق باستّالناء يتضمن شرطًا:



 وَمَّنَاْمُ [10Y وقال أيضَا:

 والنّهي عن قربان مال اليتيم يعني النهي عن إنفاقه والتصرف فيه، الولما اقتضى هذا تحريم التصرف في مال اليتّه، ولو بالخزن والحفظ، وذلك يعرض ماله للثلف، استثني منه قوله: بالحالة التي هي أحسن|" ${ }^{\text {(2) }}$ وقد دل الاستثناء على جواز التصرف باب كتب على ابن آدم حظه من الزن النا وغيره،

التحرير والتنوير، ابن عاشور ^/ / /rان ا.

ودواعيه؛ كي لا تقعوا فيه، إنه كان فعلَا بالغ
القبح، وبئس الطريق طريقهاه(1)
وهذا الأسلوب الْقرآني تضمن إعجانِّا
 وهو يعلمهم -لا مجرد ترك الفوا الفواحش-؛ بل وأن يجعلوا بينهم وبينها مسافات فاصلة تعصمهم من الخطأ والزلل، (اوهذا لون حكيم من ألوان إصلاح النفوس، لأنه إذا حصل النهي عن القرب من الشيء، الثيء، فلأن ينهى عن فعله من باب أولى. فكأنه سبحانه يقول: كونوا أيها المسلمون بعيدين عن كل المقدمات التّي تفضي إلى فاحشة الزنا، كمخالطة النساء، والخلوة بهن، وألنظر إليهن... فإن ذلك يفتح الطريق إلى الوقوع فيهاه( (Y) . ومن الطريف أن السنة النبوية قد سمت المقدمات باسم النتيجة ترهيبًا منها وتنغير|'ا، وهو من أبلغ الأساليب التربوية، ومن ذلك ما روى مسلم عن ابن عباس، قال: ما رأيت شينًا أثبه باللفمم مما تال أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب على إلى إلى ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا مححالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)(\$)

[^1]نهذه وإن كانت فواحش، إلا أنها ليست ذات دوافع نفسية، يميل إليها الإنسان بشهوته، بل هي في نظر العقل على المقابل
 ارتكابكا، ولا يقدم عليها إلا وهو كاره لها

أو في حكم الكارهـ| (Y) وأما إذا ورد النهي عن تعدي الُحلود نحو قوله تعالى: :
 * إما أن يتعلق بتجاوز حدود السعة في المباح، كتعدي حد المرتين في الطلاق مما يحرم المر أة على الزوج ويناينق دونيا باب الرجعة، إلا أن تتزوج زوجّا آخر زواجما صحيحًا لا يتصد منه التحليلي، ويطأها فيه، نم يطلقها أو يتوفى عنها وتنقضي عدتها، أو كمضارة الزوجة لتختلع، وكان هو الراغب في فراقها
 آتاهما من مهر شيئًا، وقد أباح الشرع له ذلك إن كانت هي الراغبة في فراقه من غير مضارة. * وإما أن يتعلق بحق محلدد من حقوق العباد، كحقوق الدائنين والورثة
 المنصوص عليه في آيات الميراث من سورة النساء، والذي أعتبه قوله

بشرط أن لا يكون إلا بالتي هي أحسن، وحدت الآية لذلك غاية وهي: أن آيلغ صاحبه أشده أي: فيسلم إليه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: . (1) والحاصل أن القرآن الكريم نهى عن قربان فواحس محصوصنة مبالغة فيانة في التحذير منها، وتعليمًا للمؤمن أن يجتهد في التحرز منها: جاء في التفسير الوسيط: پالقال بعض العلماء: وكثيرًا ما يتعلق النهي في القرآن بالقربان من الشيء، وضابطه بالاستقراء: أن كل منهي عنه من شأنه أن تميل الئنوس إليه، وتدنع إليه الأهواء، جاء النهي فيه عن الأربان، ويكون الثقصد التحلير من النا أن يأخذ ذلك الميل في النفس مكانة تصل بها إلى اقتراف المحرم.


 أما المحرمات التي لم يؤلف ميل النفوس إليها، ولا اقتضاء الشهوات لها فإن الغالب فيها، أن يتعلق النهى عنها بنفس الفعل لا بالقربان منه.




## 

عقوبة تعلدي حلود الله تعالى: في سياق سورة الطلاق التي عدت من خالف الصفة المشروعة في الطلات ظالمَا لنفسه:








 وقد دلت الآية بمفهومها على أن من جاوز حدود الله تعرض للعقوبة، كما أن من وتف عندها سلم منها، قال الحسين بن الفضل: (اومن يتق الله في أداء الفرائض، . يجعل له مخرجّا من العقوبة|(1)
وقد تأول كثير من المفسرين هذه الآية بالنظر إلى سياقها، فقالوا: إن من تعدى حدود الله في الطالاق فجاوز الالصفة الشرعية ضيق الشرع عليه، وحرم مراجعة زوجتئه. قال ابن عطية: اووقوله تعالى:
(1) انظر: الـجامع لأحكام الثقرآن، الثرطبي

سبحانه: وشَ تِلْ




 خِّ .
وعليه فتعدي حدود ألله إما أن يكون اعتداء على حقوق الناس، وإما أن يكون مجاوزة لحلود السعة في المُباح، وفي كل منها ظلم من العبد لنفسه.
 أخرى: מأن رجلاً سالَ ابن عباس فنال: إنها طلق امرأته مثة، فتال: عهيت ربك، وبيانت منكا امرآكا، ولم تتق الله فيجعل لك

 ( (T) ( ) وعن عكرمة ةال: :لمن طلق كما أمر الله يجعل له مخرجاها (5) وروى ابن جرير أيضًا عن جوير، عن


 طلق واحدة ثم سكت عنها، فإن شاء راجعها بشهادة رجلين عدلين، فذلك اليسر الني قال الله، ولذ مضت عدتها ولم يراجعها، كان خاطبًّ من الخطاب، وهذا الذي أمر اللهبه، ومكذا طلاق السنة فأما من طلقن عند كلّ حيضة ندلد أخطا السنة، وعصى الربّ، وأخذا بالعسري) (0) نهيهن النصوص تدل على آن من تعدى حاود الله عوتب بالتثنديد والتضييق عليه، ومله العقوبة ذات بعل تشريعي، وهير تشبه ما أخبر به القرآن الكريم من معاقبة بني إسرائيل بببب عدوانهمواقترانهم الحرام،


 قال علي بن أبي طالب وكير من التمأولين: نفي من معنى الطلاق، أي ومن لا يتعلى في الطلاق السنة إلى طلاق الثلاث وغير ذلك يجعل الله له مخرجا إن ندم بالرجعة المباحة، ويرزتهة ما يطعم أهله ويوسع عليه، ومن لا يت الله فربما طلت وبت وندم، فلم يكن لـ مخرج، وزال عليه رزق زوجنه|(1). وقال في البحر المديد:
 بأن طلتّ للسنّة، ولم يضار بالمعتّة، ولم يخرجها من مسكنها، واحتاط في الإشهاد،
 في شأن الأزواج من الغموم والمضائت، ويفزّ عنه ما يتريهيه من الككروب، (\$). وروى ابن جرير بسنـنه عن مجاهدل، قال: كتت عند ابن عباس، فجاءه رجيل نقال: إنه طلت امراته ثلاثاك، فسكت حتى حتى ظظتنا أنه ادادّا عليه، ثم تال: يططلت الحدكم فيركب الحموةة، ثم يولول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله عزّ وجلّ فال: ؤَوَّنَا
 فالا الجد كك مخرجّا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، قال الله:

ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرةه(4) ويهنا المعنى تكون عقوبة المتعدي لحدود الله ذات بعد قدري؛ فهو النّي لا يجعل له من الشدائد مخرج لأنه لُم يتق الله. ويشهد لنذلك ما في سن ابن ابن ماجه عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا اللداء، وإن الرجل ليحرم الرزة

باللنب يصيب)( (t) (اوقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه، قاله علي بن صالح. وقال الكلبي:
 مخرجًا من النار إلى الجنة. وقال الحسن:

مخرجّامما نهى الله عنه|(5) ألئ. ورجح ابن جزي أن الآية تعم هذه الأقوال جميعها فقال: اوقيل: إنها على العموم، أي: من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل له مخرجّا من كرب الدنيا وينا والآلخرة، وقد روي هذا أيضًا عن ابن عباس، وهذا أرجح لخمسة أوجه:
أحدها: حمل اللفظ على عمومه فيدخل في ذلك الطلاق وغيره.



 [171-17: (قال مقاتل: حرّم الله على أهل التوراة الربا، وأن يأكلوا أموال الناس ظلمًا، ففعلوا، وصدوا عن دين الله، وعن الإيمان بمحمد عليه السلام، فحرّم الله عليهم ما ذا ذكر في

 قال أبو سليمان: وظلمهم: نقضهم ميثاتهم، وكفرهم بآيات الله، وما ذكر فيا في

 عن الحق. قال ابن عباس: صدهم عن سبيل الله، يعني الإسلامّ، وأكلهم أموال الناس بالباطل، أي: بالكذب على دين الله، وأخذ الزّشنى على حكم الله، وتبديل الكّتب التي أنزلها اللهل ليستديموا الماكلي،(1). وذهبت طائفة إلى أن ما وعد به المتقي من أن يجعل له محرجّ، هو المخرج من البلاء والشدائد: هالل أبو العالئية: مخرجّا من كل شدة. وقال الريبع ابن خيثم: يجعل
 وعن ابن عباس أيضًا ولَ

كالثلاث ونحوها، فإنه لا بد أن يندم ندامة
 ولئن تضمنت النصوص السابقة التصريح بالعقوبة الفردية، فقد جاء فيا فيلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى بعد جماعي في العقوبة، وهو ما روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الّله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل القائم على حلود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أحلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا فئ نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فو فونا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوال، ونجوا جميعا) (٪) نقد دل الحديث على أن شُيوع تعدي حدود الله في الناس من غير أن يكون منهـم من ينهى عن ذلك، يؤدي إلى معاقبتهم جميعا بعقوبة تعمهم، وأن الخلاص من من هذه العقوبة لا يكون بمـجرد الوقوف عند حلود الله، بل بالأخذل على أيدي المتعدين لها أيضًا فهو شرط النجاة، كما نص على على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:

AV. تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص (Y) (Y) أخرجه البخاري في صصيحه، كتكاب الشركة، (Y) باب هل يثرع في التُسمة والاستهام فيه،

الثاني: أنه روي أنها نزلت في عوف بن
 عليه رزقه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى
 يسيراَ، وانطلق وللده ووسع الله رزقه. والثالث: أنه روي عن رسول الله حلى الله عليه وسلم أنه قرأها فقال: مخرج جِا من شبهات الدنيا، ومن غمرات الموت، ومن شدائد يوم القيامة. والرابع: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعلم آية لو أخخذ الناس بها لكمتهم الآية: فما زال يقرؤها ويعيدها. الخامس:
 لا يناسب الطلاق وإنما يناسب التقوى على

- العموم)

وبناء على هذا القُول فإن الطلاق وما يتفرع عنه من ضيق مثل للشدائد التي يخرج منها العبد بتقواه، ومثل للعقوبات التي لا يسلم منها من لـم يتق الله. قال السعدي: اوكما أن من اتقى الله جعل له فرجا ومحخرجا، فمن لم يتق الله؛ وقع في الشدائد والآصار والأغلال، التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها، واعتبر ذلك بالطلاق، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه، بل أوقعه على الوجه المحرمر'

[^2] ودلل الرازي على تخصيص هذا العمورم بقوله: (اهذا العموم مخصوص بائلي بالكافر، ويدل عليه وجهان: الأول: أنا إذا فلنا لكم: ما الدنليل على أن كلمة (من) في معرض الشرط تفيد العموم؟ قلتم: الدليل عليه أنه يصح الاستيناء منهن، والاستناء يخرج من الكلام ما كا لولاه لدخل

فنتول: إن صح هذا الدليل فهو يدل على
 مختص بالكافر؛ لأن جميع المعاصي يصح استينأؤها من هذا اللفظ فيقال: ومن يعص الله ورسوله إلا في الكفر، وإلا في الفسق، وحكم الاستناء إخراج ما لولاه لدخل،
 في جميع أنواع المعاصي والتقبائح، وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر||(ب) ثانيًّا: ثواب الحافظيين لحدود الله تعالى:
كما أن مجاوزة حدود الله سبب للضيق والحرج، وسبب لنزول البلاء والعقاب في الحياة الدنيا، وسبب للعذاب في الآخرة، فإن لزوم حدود الله والوقوف عندها وعدا تعديها سبب لرفع الضيق ونزول الفرج
(نإن يتركومم وما أرادوا هلكوا جميعا)، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعاًا قال ابن حجر: پ(نجوا ونجوا): أي كيل من الآخذين والمأخوذين، ومكذا إمانيا الحلدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه، وإلا هلك العاصي بالمعصية

والساكت بالرضاهـا (1)


和
 . هذا عن العقوبات الدنيوية، وما أعد الله عز وجل لمن يتعدى حدوده في الآنيرة




فنصت الآية على أن من تعدى حدود الله متوعد بنار جهنمب والخلود فيها، وظانهر الزجر والترميب عن مواقعة جميع المعاصي والآثام.
قال الثرطبي: اوالعصصيان إن أريد به
 وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار

وتيسير الأمر، وقد وعدت سورة الطلاق الضّيق، وتيسير الأمور. وثالث في الآخرة: وهو تكفير السيئات

التقي بوعود ثنلاثة:
وتعظيم الأجر.
ا
(اقال عمر بن عثمان الصدفي: ومن يتق
 (أي: ومن يتق الله فيما أمره به، وترك ما الله فـا فيقف عنل حدوده ويجتنب معاصيه يخرجهه من الـحرام إلى الدلالن، ومن الضهيق نهاه عنه، يجعل له من أمره مخرجّا، ويرزقه
 حَيْثُ لَايَتَّسِبُّ

- بال
 سعيد اللخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته [الطّلاق: ع]. بالرجوع إلى الله يجعل له مـخرجا مـا مما كلفه
 وأعظم هذه الوعود تكفير الذنوب أمر الدنيا والآخرة")
 عَنْهُ سَتَّتَتِّهِ س.
 باجتناب معاصيه، وأداء فرائضه، يمح الله
 يقول: ويجزل له الثواب على عمله ذلك وتقواه، ومن إعظامه لله الأجر عليه أن يدخله
- جتته، فيخلده فيها"(7) (اومن يتق الله بطاعته، ويعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يكفر عنه سيياته من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الى النجمعة، ويعظم له في الآخرة ألجرّا، قاله ابن الـا . ${ }^{\text {(Y) }}$ وقد وقع هذا الوعد صريحا في قوله







وقيل: ضأي: يذهب عنه المحخور؛
ويجزل له الثواب على العمل اليسير|"(ع) فقل وعد من يحفظ حدود الله بوعود ثلاثة: اثنين في الدنيا، وهما: المحخرج من
 . مغاتتح الغيب، الرازي • • 0 (Y) (Y)


[النساء: 14].
(افقوله:
بساتين تجري من تحت غروسها وأشجارها الأنهار باقين فيها أبذًا لا يموتون فيها ولا يفنون،

 اللجنان التي وصفها على ما وصف من ذلك - العظيم")

مو ضوعات ذات صلة:
الذنب، الفواحش، القتل، الكفارات


[^0]:    (1) المحرر الوجيز، ابن عطية/

[^1]:     (Y) التُّسير الوسيط، طنطاوي (Y) أخرجه مسنم في صـيته، كتاب الثدر،

[^2]:    

