عناصر الاموضوع

| $\lambda$ | \% |
| :---: | :---: |
| 1. | (1) |
| 11 | \| |
| Ir |  |
| 14 | * |
| F9 |  |
| \&V | هواقبّ ترك اكها |
| 89 |  |


أولًا المعنى اللغوي:
دفع: الدال والفاء والعين أصل واحد مشهور، يدل على تنحية الثشيء. يقال: دفعت

 ضرِ وأذى، كدفع بلية، أو دفع صائل ونحوه، وهي تدل على عموم الإزالة والإزاحةة، واللدفع

 غيره، أي: يدفع الأَى عن غيره، كقوله تعالى:






 اللدفاع والتدافع على الاشُراك في الفععل، فالأول فعله (دافع)، والثاني فعله (تدافع) مشل:



تدافعوا الثشيء: دفعه كل واحد منهم عن صا صاحبه. وتدافع القوم: دفع بعضهـم بعضًا (0) ومن خلال ما سبق عرضه من كلام أهل اللغة يتبين لنا أن كلامهم في في معنى الدي الدفع ومشتقاته يدور حول إزالة الشيء بقوة أو إزاحته بقوة.
(1) مقاييس اللغة، ابن فارس (YAA/r

(


ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
 [ 7


 أي: حام
تبين لنا مّما سبق أن الدلالة اللغوية للدنع تدل على عموم الدفع لكل ما ما يدفع أو يندفع، أما الدلالة الاصططلاحية للدفع فسوف نتتصر فيها على بعض تلك الك الدلاليالة العامة فتكون:
 وطغيان، وفساد، وشر، وإيذاء).
ويمكن أن يسمى ذلك (دفظًا)، كما يمكن تسميته كذلك (دناعًا، ومدافعةً، وتدافعًا)، باعتبار أن كلَا من فريقي الحق والباطل يلا يدفع الآَخر.

 قرأنافع بألفـ وكسر الدال (دِفَاع) (Y)، على اعتبار أن كلاً من أهل الحق المصلحمين، وأهل الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاتله ويدافعه( +ا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (المفردات، الراغب الأصفهني صجا صM. }
\end{aligned}
$$

## حفالثلا

## 

والصيغ التي ورددت (دفي: في القرآن الكريم ( (IY) مرة(1).


وجاء الدفع في الاستعمال الثقرآني بمعناه اللغوي، وهو: تنحية الشي؛ (ث) ، ومما يجب







## الألفّا ذا

الججهاد لغة:
الجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان، أو ما أطاق من شيء، والاجتهاد


الجههاد اصطلاحًا:
بذل الجهد واستفر اغه في مدافعة العدو (Y) . الصلة بين الجهاد والدفع الدع :
جهاد الدنف نوع من أنواع الجهاداد، والجهاد أعم صورزا. قال الراغب: (والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس.


 [الأنفال:

Y Y المحاجة:
المحاجة لغة:
 حجا: غلبه على حجته. وفي الحديث (نحج آدم موسى)" (\%) واحتج بالشيء: اتخذه ح حجةً)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) لسان العرب، ابن منظور } \\
& \text { (Y) انظر : المفردات، الر اغب الأصغهاني ص^^• (Y) }
\end{aligned}
$$


 والمفاعلة تكون من طرفين، كالْمباراة والمباهاة والمباهلة والملاعنة ونحوها، فهي مبا مبادلة الحجج بين خصمين، كل منهما متمسك بكما معه، منافح عنه، ويحاول إقنأ ونصا خصمه بما معه. الصلة بين المحاجة والدة المدحاجة صورة من صور اللدفع، كذلك للباطل وأهله، وهي من نوع الثدافع؛ لأن كلًا من الفريقين يحاول أن يدفع حجة الآخر ويبطلها.

فالمؤمنون أمرهم الله تعالى أن يدفعوا الكفر وأهله؛ ثلثا يكون لهم العلو الأرض؛ فيعبدوا الخلق لغير خالثهمه؛ فأمر
 ليكون الألين كله لله، وتكون كلمانمة الله هي

العليا؛ وكلمة الكافرين هي السفلى.




 .
 وإذا صار اللدين كله لله؛ ترتب على تحقيق ذلك كل الخير للعباد؛ مما سنكشف عنه في نتائج الدنع من حرية المعتقد، وحرية العبادة وأمكتنها، وإحقاق الحقن، ورفع الظلم، وتمكين الحق وأهله، وخخلان الباطل وأهله.

## ثانيًا: أسباب الدنع عند الكافرين:

إذا كانت أسباب الدفي عند المؤمنين تنطلق من منطلق إيمانهم وطاعتهم لله رب العالمين، وتحقيت عبوديته؛ فإن أسباب الدفع عند الكافرين تنطلق من منطلق كفرهم بالله، وسخطهم، وعداوتهم للمؤمنين بهـ، ومحاولة ردتهم، وصدمم عن سبيل الله،

## 

تحدث القرآن الكريم عن أسباب الدفع عند المؤمنين وعند الكافرين، وسوف نتناول في النقاط الآتية:
 لما كانت غاية المؤمنين هي عبادة الله تعالى، وامتثال أوامره كانت تلك الغاية هي هي المحرك الأول لهم في جميع أمور حياتهم؛ ومن ثم فإن أهم أسباب الدفع لديهم هي: 1. تعبيد الناس لرب العالمين
وحده.

وقد كانت هذه الرسالة واضحة في جهاد الصحابة ونتوحاتهم المجيدة، فهذاريعي بن
 على ملكهم، غير هياب، ولا وجل، إفقال له رستم: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا، وجاء بنا؛ لنخرج من شاء من عبادة الع العباد
 سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم . إليه)
r.

كله لله.
(1) الاكتماء بما تضمنينه من مغازي رسول الله صلى اللنه عليه وسلم والثلالثة الختلفاء، التحميري، عON/Y.
[البقرة: IIV]
وأخبر تعالى عن مكنون صدوريمم في
ذلك، وأن عداوتهم للمؤمنين ما هي إلا بغي



 يَأِقَ [البقرة: 9 ، 1-
كما بين سبحانه أنهم ما كفروا إلا بعد معرفتهم بالحق واستيقانهم به، وأنهم ما فعلوا ذلك إلا بغيًا على أنبياء الله تعالى وأتباعهم من المؤمنين. قال تعالى:

 (A) (A) كَفْرُوا
 ,

 . $9 \cdot$
وهم في ذلك كله يحاولون جاهدلين أن يطفئوا نور الله بأنواههم؟ حتى لا يكون نم إيمان، ولا مؤمنون.
وهذا واضح بينّ كشف الله تعالي عنه في كتابه، ووضحه للمؤمنين؛ حتى يعرفوا

ولفسادهم، وإشاءة الفاحشة يبنهم. ومن أمم تلك الأسباب: 1. محاولة إطفاء إلة نور الله تعالى بإشاعة الكفر، وإفساد عقيدة المسلمين
لعل هذا يعد من أعظم أسباب دنع الكافرين المؤمنين، وقد يبدو ذلك مستغر الوبا؛ إذ تد يظن البعض أنه لا فائدة من ورائه لهؤلاء الكافرين، ولكنه الُحقد -أولاً وقبل كل شيء- هو الذي يحرك أعداء المسلمين في قتالهم، ودفعهم، ورغبتهم في القضاء عليهم، ومحاولة إطفاء نور الله، ومحو كل مظاهر الإيمان وسلوكيات الطهر التي تذكرهم بجرائمهم، وتنكبهم عن سواء الصراط؛ ثم تأتي بعد ذلك بقية الأسباب من الاستحواذ على ثرواتهم ومقدراتهم وغير ذلك. وقد أخبر سبحانه عن مدى عداوة هؤلاء الكافرين للمؤمنين، كاشفًا عن أسباب قتالهم إياهم، مبينا أن أعظم تلك الأسباب هو إفساد المؤونين بدفعهم عن الإيمان إلى المى الككر، وأن يردوهم عن دينهم حسدًا وبغيًا. فقال تعالى:






 وجاء نحو ذلك في سورة الصف كذلك،


耏 نَحِحْ自 ．
حيث أخبر سبحانه عن أسباب وغايات
الدفع عند هؤلاء الكافرين، ثم أتعها بتهيميج المؤمنين على دفع منكرهم وباطلهم؟ جهادًا في سبيل الله．
r．إـساد أخلاق المؤومنين．
من الثابت لدى أهل الإسلام ارتباط الأخلاق بالعقيدة الصححيحة؛ فالإيمان بالله ورسوله هو القاعدة والأساس الذي تنطلق منه جميع الأعمال الصالحة عند المسلم؛ وذلك أن الدين كله عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابًا تتنظمه منظومة واحيدة، هي منظومة العبودية والخضوع لله رب العالمين． وهذا هو ما يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول：（من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يون يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضينه، ومن كان




 （0）（0）



国





فأمر سبحانه بقتالئه؛ لدفع فسادهم وكفرهم وعقائدهم الباطلة في عبادة غير الله تعالى، كعزير والمسيح عليه السلام حيث يريدون إطفاء نور الإيمان الواضح المبين الذي أرسل الله به رسله أجمعين، ودعوة الناس للكفر الواضح المبين من عبادة غير ربالعالمين． وبين في معابل ذلك أنه ما بعث رسوله

يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو والجزاء، وإكرام اليتيه، والحض على طعام المسكين، والمحافظة على الصلاة نليا أوقاتها، وتقديم الماعون لأهله.. كل ذلك تشمله منظومة واحدة متكامالةلة، ويرجع إلى إلى أصل واحد، وهو الإيمان بالله تعالى واليوم

الآخر.
ولذلك تجد أغلب الأوامر والنواهي التي تدعو إلى جميل الخصالـيل، وتنهى عن رذيل الأحوال، تصدر كلها بنداء الإيمان الْ الحجرات على سبيل المثال. وقد أصبحت أغلب المجتمعات اليوم -بفعل دفع أعداء الإسلام بكثير من صور الإفساد الأنخلاقي- تعج بمظاهر الفظاط والغلظة والقساوة وسوء الأخلاق، وصار من الأمور المألوفة في شوارع المسلمين وسككهم، ما يوذي الآذان من السب والقذف والصخب والفحش، وما يؤيني الأعين من مظاهر التبرج والسفور والسكر والسر والعهر والاختلاط المحرمّ وكثرة الأذى في سبيل الناس وطرقهم، ورؤية المدمنين الانين
 الأنوف من دخان التّغ وغيره، وما يؤذي الضضمائر والأنفس من فساد المعانمالات وانتشار الرشوة والربا والميسر، وأكل أموال الناس بالباطل، ومايديمي التلوب بمن العيار العقوق وقطع الأرحام وتفشي التدابر والتقاطع بين

فنراه صلى الله عليه وسلم يربط ربطًا
وثيقا بين الأخلاق والإيمان بالله واليوم الآخر، ومن ثمإذا ما انهارت العقيدة -وهي الحصن الحصصين للإسلام، ومي واسطة عقد نظامه-؛ لا شك ينهار هنا البناء، وينفرط عقد هذا النظام، ومن ثم جها أعداء الإسلام على إحداث خلى كلي كير في أمر العقيدة عند كثير من الناس، في كثير من المجتمعات الإسلامية؛ مما يؤدي تلقائيّا إلى تردي أخلاق هؤلاء اللذين أصابهم الخلل في عقيدتهم، ومن ثم ينهار بنيان المجتمع بكامله. وليس عجبًا أن يربط الله تعالىى في سورة من تصار السور بين الوصف بالتكنيب بالدين، وبين التّسوة على اليتيم والمسكين، المين، ليلفتنا إلى أثر الُعقيدة في سلامة الخلقت. قال تعالى:




 إذن فالإيمان بالدين، وهو الحساب (1) أخرجه البخاري في صحيتهن، كتاب الأدب،

رقمـم. ovso.

ومن ثم توعدهم الله تعالى على ذلك
鲐
 تَعَلْمُونَ
ץ. الحرص على التحكم في العباد ومقدرات الشعوب واستحواذ ملذات الحياة الدنيا.
الكافر لا يؤمن بالآخرة؛ ومن ثم نهو لا يطلب إلا الحياة الدنيا، ولا يريد سواها وفي سبيل ذلك يدافع ويقاتل؛ فقد زينت له بشهواتها وأعراضها الزائلة؛ فتكالب عليها، وقاتل لأجلها، ولم ير لأحد حق فيها سواه.




وقال سبحانه: هُ لُْتِنَ





وفي سبيل تحقيق تلك الشهوات والمآرب الدنيئة يطنى ويستكبر، ويعيث في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد.

الأهل والجييران وسائر الإخوان.
كل ذلك يستدعي ضرورة المسارعة للدفع المقابل؛ لإنقاذ مجتمعات المسلمين من براثن ذلك الفساد الخلقي، المؤذن بخراب تلك المجتمعات وانهيارما مما أشاعه أعداؤمم في مجتمعات المسلمين، لا يألونهم خبالًا؛ لأنهم دائمًا يودون ألما يعتنهم، ويوقعهم في الموبقات والمهالك. لاكت قال تعالى:









 . كما أخبر أن أعظم تلك الأسباب أيضًا
 ودعوتهم للميل عن دينهم الحق الذي يأمرمم بزكاة نفوسهم، واستقامة أخلاتهم إلى سبيل الفواحش والثهوات. فقال تعالى: عَلَيْ كُعْ وَيُرِيدَ

## 昷

أولاً：الكفر والإيمان：
لا يزال الصراع والتدانع بين الكفر والإيمان منذ بده الخلية مستمرّا حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ وذلك منذ نشأت العداوة يين إيليس وآدم، وقد حذر الله آدم وزوجه، ومن نث ذيتهما من بعلهما من من عداوة


事




筸 كا ，


فمن ثمت أسست العداوة في الأرض يين
 والجن من جهه، ويين آدم وذريته منز أطاع الله تعالى، واتبع سيلي المرسلين من جهة

قال سبحانه في المنافقين الذين أظهروا الإيمان، ويبطنون الكفر والعداوة للمؤمنين، ويمالئون عليهم أعداءهم：وِ وَمِنَاْتَّاسِ مَن


 وَ
 وَكِبِ وقال تعالى مبينًا سبب إفساد الكافرين في الأرض، وأنه يرجع إلى طغيانهم





 وهؤلاء الكافرون يرون أنه ليس لأحد حق في هذه الحياة الدنيا وطيبانها سواهمّ ومن ثم فهم يزاحمون المؤمنين فيها ويدفعونهم عنها، والله تعالى ما أحل هذه الطيبات إلا للمؤمنين؛ ولذا يجعلها خالصة لهم يوم القيامة． قال تعالى：




فاقتلوا حيث تدافع الفريقان ووهُ


قال تعالى：




 شَ
［البقرة：Hor］．
وأخبر تعالى أن قتال هؤلاء الأعداء الكافرين لا يزال مستمرًا متجددا إلى يور يوم الثقيامة، كما أخبر عن غاية هؤلاء من قتالّهم المؤمنين نقال تعالى：


 وَآَلْ⿻𨈑㇒夫见َ
 كما أيأس الله تعالى المؤمنين من أن يبلغوا رضا أعدائهم، أو أن يسالموهمب؛ فيكفوا دنعهم وأذامم الدائم لهمب؛ فهم لا لا يرضون عن المؤمنين أبدَا حتى يتبعوا ملتهم الباطلة، ولا يزالون يقاتلونهم حتى يردوهم

عن دينهم إن استطاعوا．

 الأرض، من الذين كفروا ويصدون اليان عن سيليل الله، من نتتهم الله بشياطين الإنس






ومن ثم صار الناس حزبين لا ثالث لهما：حزب الله، وحزب الثيطان النان، وقد وصف الله حال الفريقين بقوله：
虽（1） （6）${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ كَ كَبَبَ







 ودارت رحى الحرب بين الفريقين؛


 فِ هَنَّتِّتُكُمْوُنَ فالمؤمنون المصلون هم أهل الخير
號


，我守管
والكافرون المكنبون بيوم الدين بعكس
准


．$[Y-Y$
ومن ثم توعد الله أهل الخخير المؤمنين المصلين أن يتصفوا ببعض صفات أهل الشر المكذبين فقال：


[الماعون: \&V-V].

ولما كان المؤمنون هم أهمل الخير؛ دعاهم الله تعالىى ليس إلى مجرد فعله؛ بل أمرهم مع ذلك بدعوة الناس إليه، فقالى تعالى مخاطبًا المؤمنين ：



．［1r．
ثانيًًا：الخير والشر ：
لقد خلق الله الإنسان، وركب فيه نوازع الـخير والشر، وخيره بين اتباع أي منها؛ ولكنه رتب الفلاح والنجاح على تزكية المرء لنفسه إذا عمل بالخير ودعا إليه؛ ورتب الخيبة والخسران على تدنيس النفس بالّشر إذا عمل به ودعا إليه؛ فقال سبحانه：



وكما يتصارع ويتدافع أهل الإيمان وأهل الكفر منذ بداية الخليقة؛ يتصارع كذلك دعاة الخير ودعاة الشر كذلك؛ ودعاة الخير الحقيقيون هم المؤمنون، كما أن دعاة الثشر هم الكافرون．


四（18） وَألْمَرْرُور



ربهم لهم في ذلك بدعوة الناس إلى الخير، وحثهم عليه ونشره بينهمَ، والكافرون أهلم الشر عبيد الشهوات، همهم ورغبتهم أن يحولوا الممجتمعات إلى مجتمعات تائهة، ينسلخ يهيا الأفراد حتى من ثوب الإنسانية؛
 عقال ديني أو أخلاقي أو اوتمتاعي، متدرئرين بشعارات خداعة من الحرية والتمدل والتحضر وغيرها من شعاراتهم الكاذبة، والتي هي في حقيقتها ليست سوى أسماء

أخرى للشهوة المرادة في الآية (ث). قال تعالى:化
 وهم لا يريدون سوى إشاعة الفواحش والفجور في مجتمع المؤمنين بشتى الصور والوسائل؛ ومن ثم توعدهم الله تعالي على ذلك بعذاب أليبه، فقال سبحانها廈 هِ

لَاَتَّلْمُوْنَ
وانظر كيف صور سبحانه حال عباد الرحمن، وأثنى عليهم، ووعدهم على ذلك الجنة، بادنًّا في الثناء عليهم بحسن أخلاقهم مع الخلق، وجميل أوصافهم في معاملاتهم وسلوكهم، مقارنًا بينهم وبين (Y) انظر: في ظلا القرآن، سيد قطب

 .[1] $\varepsilon$
فالمؤمنون هم دعاة الخير الحقيقيون، أو هم الجديرون بذلك؛ لأن الإيمان بالله تعالى يأخذ بيد العبد إلى الخير كله، ولا
 تأخذ بناصيته إلى البر كله، ولا يزال المرئ المرء على خصلة من الشر؛ حتى تأخذ بناصيته إلى الشنر كله.
وعن عبد الله، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهلي إلى الجنة، وما يزال الرجل يلي يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، والياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وماي يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا) (1)
ويتصارع الفريقان أهل الخير وأهل
الشر في إرادة الخير أو الشر بالناس، ونيّ الشّر بينهم؛ فالمؤمنون أمل الخير ممتلون أمر (1) أخرجه البخاري في صصيسه، كتاب الأدب،

 ومسلم في صحيده، كتاب البر والصلة والآداب، بُب بق الكّب وحسن الصدق وفضله،



 ثالثًا：الحق والباطل：
قضى اللهبحكمته وعدله أن يخلت الناس فريقين：أمل حق، وأهل باطل، أهل هدى،


 ［الأعراف：•ب］．
والثضية محسومة، أهل الإيمان هم أهل الحق؛

عَاْ والذين كفروا هم أهل الباطل، وقد كتب الله الفوز والسعادة وصلاح البال للمؤمنين أهل الحق، وكتب الخزي والضهالد وحبوط الأعمال للباطل وأهله، وأوجب على المؤمنين مدافتعهم بكل ما أوتوا من قوة؛ حتى إذا لقوهم في الحرب فليس لهم إلا القتال وضرب الرقاب، ثم شد الونّاقي
四




أهل الشر الكافرين، الذين أبوا السجود لأرحم الراحمين، فقال سبحانه：الْألِّئى



重



 الآيات، إلى قوله تعالى：药为
 فعباد الرحمن هم خير الناس للناس، هينون لينون، بعيدون عن كل لغو ولنط


 ويتصارع الفريقان إلى يوم القيامة：فريق
 وأثباع الرسل، وفريق يريد الشر كلناس ويدعو إليه، وهم أولياء الشيطان وأعداء الرسل．


 ．
فالباطل لا يبقى ولا يدومه بل الحق هو
الذي يدفعه ويدمغه ويقضي عليه، فهو لا لا يثت أمام الحق، وصدق سبحانه القائل：
 زَهُوقًا هُ［الإسراء：1 1］］．

 نَّهِفُونَّ وقال سبحانه：و فُلْ الْفْيُوبِ يُحِيدُ سنة ثابتة إذاً أن تكون الغلبة للحق وأهله، وأن يندحر الباطل وأهله، ولم لال،


 ．
 هُوَ ومن ثم فلا بد من خسران الباطل وأهله، ولو كان ذلك في الجولة الأخيرة؛ فهم خاسرون لا محالة، بهذا قضت سنا سنة




مِنَّ



重




والحق هو سلاح المؤمنين في دعوتهم
 الداحضة، يجادلون بها؛ ؛ليدحضوا الـي الحق． قال تعالى：




 هكذا تضت سنته سبحانه أن يتصارع اللحق والباطل، ويتدافعان إلى يوم التقيامة، ولكنه كتب الغلبة والنصر والبقاء للحق وأهله، وضرب لكلك مثلًاء؛ فقال سبحانه：罒
四榎

إثم-ه، ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل العدل والككفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، فالباغي يصرع في الدنيا -وإن كان مغفورا له مرحومًا في الآخخرة-، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل؛ قامت -وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من نحلاق-، ومتى لم تقم بعدل؛ لم تقم -وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في في الآخرة-، فالنفس فيها داعية الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد لها، والتعدي عليه في
. ${ }^{(\mu)}$
وليس معنى ذلك أن يخرج الثناس على حكامهم إذا ما أقاموا فيهم كتاب الله ونه وسنة النـي رسوله، أو دون نظر في العواقب، وما يتبع ذلك من المعاسد العظام، (اوقد قيل: ستون سنة بإمام ظالمّ، خيرّ من ليلةٍ واحدةٍ بلا - ${ }^{(5)}$ ) وُلما كان الظلم والبغي قد يقع من آهل الإيمان؛ حتى يحصل الاقتتال بين الطائفتين من المؤمنين أمر الله تعالّى أهل العدل العدل والإصلاح دفع هذا الظلم والبغي، بالعمل على الإصلاح بين الطائفتين،
 ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن تيمية صq.
شرح الطحاوية، ابن أبي العز 「/ / 0110.
 رابعًا: الظلمّ والعـلٍ:

صراع الظلم والعدل ليس مقصورًا على صراع الكافرين مع أهل الإيمان -وإن كانوا هـم أكثر الناس ظلمًا-ا، وإنما قد يقع من العاع بعض الفستة والمبتدعة والعصاة من أهل الإيمان.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إإن
الإمام أحمد دعا للخخليفة وغيره، ممن خربه الا وله وحبسه، واستغفر لهمب، وحللهم مما فعلوه به من الظلم واللدعاء إلى الثقول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإساملام؛ لم يجز الاستغفار لْهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع"(1) الان والحق أن الظلم مذموم من جميع الخخلق
 بذلك أعظم اللذم؛ لأن الإيمان ينافي الظلم ويناقضه؛ إذ مبناه على الحق والعدلى العدل، و(اجماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلمه| (ب) وإذا دب الظلم في ملك؛ أفسده وأذهبه، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: اوأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، الذي الني فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق -وإن لم تشترك في
(1) التحيدة، عبد التعزيز الكناني ص 10 (1)


وقد أمر الحق سبحانه بإقامة العدل والحق والقسط والميزان في كل شيء؛

为
 . 1 ro: وقال تعالى: ( )
[الشورى: IV].
وقال تعالى: : : [lor
وقال سبحاند:

 [الرحمن: و-9-9].
وقد أمر بذلك الرسل أقوامهم. قال سبحانه:



發 : لَ . [^0

أمر بقتال
 والقسط. قال تعالى:



 وقد تكلم العلماء في أحكام دفع البغي ومقاتلة البغاة تفصينا في كتب الأحكام -وليس هذا مقامه-، وتكلموا في حكم دفع الام الصائل الباغي، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: اووأمادفع الصحائل على النفس اللذي النيريد قتل المعصووم بغير حق إذا لم يكن الثتال في فتنة فهل يجب دفعه؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد: أن الممكن ليس بفاعل، بل بل ولو أراد مريد قتله؛ وجب عليه ذلك، كما يجب عليه الأكل من الميتة عند المخمصتة، فكما يحرم عليه قتل نفسه؛ يجب عليه فعل ما لا لا تبقى النفس إلا به من طعام وشراب ولبا ودفع ضرر بلباس ونحو ذلك، فإذا أمكنه الهرب وبر واب ونحوه؛ وجب عليه ذلك، وأما إذا كان دفع ألصائل عن نفسه يحتاج إلى قتال الصّائل فهنا فيه محذور آخر -وإن كان جان جائزا- وهو الصو قتل الآخر؛ فلهذا خرج الخنا فلاف في في وجوب
دفعه عن نفسه||(1) -
(1) الاستقامة، ابن تيمية / (1 /

وامتدح الذين يصلحون، وينهون عن الفساد في الأرض فقال：
 فِ原

 التدافع والصراع بين الفساد والصهلاح صورة من صور سنة الثدافع، وهو ليس مقصورًا على التدافع بين الكانكافين والمؤمنين؛ إذا إن صدور الفساد ليس مقصورزا على الكافرين؛ بل قد يقع من بعض المسلمين وممن يندس فيهم مني المنا كذلك، وإن كان أكثر ما يقع إنما يقع من الكافرين ومن تولامم من المنافقين． وتضت سنة الله الكونية والشرعية أن يقع التدافع بين أنبياء الله ورسله وأتباعهم من جهة، ويين أقوامهم من الكافرين المعاندين المحادين لله ورسله من جهية أخرى، وهذا ما حكاه لنا القرآن عن سائر
رسل الله وأنبياثه.

قال تعالي عن الثدافِ بين شعيب وقومه： ا缺钓



ظلمًا وبغيا؛ ليأخذوا ما ليس له بحق، قال تعالى：
 （1）（C） （1）
 كَنْ
 فتوعدهم ريهم بعذاب عظيم على ذلك الظلم المبين، وأتبع ذلك بييان جزاء النّين يكذبون بيوم الدين، لما كانوا مم أكثر الناس ظلمَا لغيرهم ．

خامسًا：الفساد والصلاح：
أمر الله عباده بطاعته التي فيها صلاح دنياهم وآخرتهم، ونهاهم عن الإفساد فيا في الأرض بالعمل بغير شريعته، فقال سبحانه：




．［07
وقال تعالى：行 وَاَيْسِنِ فِفَ
．［VV



فذكرهم شيعبب بالله، وقد نسوه واتخذوه وراعهم ظهريكا، ويين لهم أنه ثابت على دعوته غير آبه بتهديدهمب، متوكل على ريه：榎
我


重
重
程
 كَ

 بنقص المكيال والميزان، وبخس الناس في الأرض وصدهم من آمن عن سبيل الله

 مَا بَسْتَ










 عديد من سوره، فقال سبحانه في سورة وجعل ذلك سنة ماضية إلى يوم القيامة.

 لَ قَلِئُ



 الَحِ


البقرة:

回

官
[البقرة: وأمر الله نبيه والمؤمنين بدفعهم بما يناسب سال الدولة الإسلامية، وواقع ولد ولم المسلمين من القوة والضصف وغير ذلك، ففي بداية العهد المدني أمر الله تعالىى رسوله بدفع أذاهم بالإعراض عنهم تارة، أو بالإعراض عنهم مع الموعظة لهم.





 وَقُل كَ [النساء: بז].
وقد اختلف الحال بعد استقرار دولة المسلمين وظهورها في المدينة آخر الأمر؛

الرخيص الني يؤجج الشهوات، أو البرامج المشككة في الدين التي تثير الشبهات في صور ووسائل عديدة، يتفنن أعداء الإسلام في اختراعها يومًا بعد يوم．

 ．［ヶ7 وهم في ذلك يحاولون عبَّا话

我 ［التوبة：لrr－س
ونستطيع الثول：إن أعداء الإسلام قد كشروا عن أنيابهم بكل صور العداوة للإسلام وأهله منذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم． （اقال أبو عبيدة، عن عبد الله بن مسعود： ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيّا،

 كانت هذه الصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الإعلان عن هذه الدنعوة، فبدأ ضعغاء الناس يتسللون إليها، ومنذ ذلك اليوم أعلنت العداوة السافرة بين حزب

## 

تختلف صور الدفع ووسائله بين المؤمنين والكافرين والمنافقين؛ فيعتمد الكافرون والمنافقون كل وسن وسيلة من الوسائل غير متقيدين لله بطاعة ولا ورين شريعة؛ فيستبيحون إثارة الفتن والققلاقل، وإثارة اللشهوات، وإشاعة الفواحش، ورائ وريل الأخلاق، واستباحة القتل والدماء وصنوف التعذيب بغير جريرة من المؤمنين مما فصله القرآن في مواضع كثيرة． أما المؤمنون فمتقيدون بشرع ربهـمّ، منطلقون في كل أعمالههم من قاعدة إيمانهـهم، فلا فحش ولا غدر ولا رذيلة، ولا يأتون إلا ما شرع الله وشرع رسوله صلى اللّه عليه وسلم． أولاً：وسائل الدنّع للى الكافرين والمنافقين：

ا ـ الدفع بإثارة اللغط والتشويش． إثارة اللغط والتشويش على الدعوة الإسلامية هي دأب الكافرين والمانمانفافين في كل زمان ومكان، إما بالتشويش باللغو الساذج المتعمد قديمًا، وإما بالتشويش باللغو اللذي تفنن فيه أعداء الإسلام في تقديمه في صور عديدة حديثًا للتشويش فير في على صوت الحق، إما في صورة الفن الهابط
 كَمِيْرٌ
 اومعنى الآية أن اليهود قال بعضهم لبعض: أظهروا الإيمان بمحمد في أول
 ذلك ظهر لمن يتبعه ارتياب في دينه، فيرجعون عن دينه إلى دينكم، ويقولون: إن




[البقرة:بعاء1].
نهذه الآية وما بعدها من الآيات إنما نزلت لتعليم المؤمنين، كيف يحائن الاورون الطاعنين على اللين، وكيف يردون شبهاتهم، حينما استغلوا حادث تحويل القبلة تشثكيك المسلمين في عقيدتهم. قال الإمام ابن كثير: اقيل: المراد بالسفهاء هامنا مشركو العرب، قاله الزجاج الزيج، وقيل: أحبار يهود، قاله مجاهدل، وقيل: المنافقون، قاله السدي، والآية عامة في هؤلاء كلهم، والله أعلم|"() r. الدفع بإثارة الشهوات وإشاعة

[^0]الموحدين وحزب المشركين، فعملت قريش على مجابهة هذه الدعوة بأساليب

شتى، منها:
tالسخرية والتحقير، والاستهزاء والتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.
\# إثارة الثبهات والدعايات الكاذبة. * الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن.
 "الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم.

* مساومة النبي صلى الله عليه وسلم على ترك دعوته.
* شعب أبي طالب(1).
r. الدنع بإثارة الفتن والشبهات
 والخديعة، وهو ما يهدف إليه الكافرون ومنافقو أهل الكتاب الذين النين دنحلوا فيا في الإسلام نفاقًّ وابتغاء الفتنة للمؤونين.



㐿




 ومن ذلك الأذى اللفظي الذي أسمعه الكافرون والمنافقون للمؤمنين فيما لثيه أتباع الرسل من أقوامهم في كل زمان ومكان، نتهم لياهم بالسفهاء أو الأراذل




 فني هنه الآيات يحكي لنا القرآن الككريم ما يدور بين المؤمنين والمنافنين من حوارات حول الإيمان الحقيقي المبني على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم منهجه، وهو ما ما عليه المؤمنون الصادقون، كما يحكي لنا كذلك جواب هؤلاء المنافقين للمؤمنين، وما يشتما علمل عليه من سخرية واستهزاء وأنفة من اتباع ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيل المؤمنين. (إوإنماعنى المنانقون بقيلهم: أنؤمن كما آمن السفهاء -إذ دعوا إلى التصليديق بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به به من عند الله، والإقرار بالبعث، فقيل لهم: آمنوا كما

من أخبث صور الدفع لدى الكافرين الدفع بإفساد المؤمنين بإشاعة الفواحش فيهم ودعوتهم للميل عن دينهم الحق الذي يأمرمم بزكاة نفوسهم واستقامة أخلاقهم إلى سبيل الفواحش والشهوات.



ومن ثم توعدهم الله تعالى على ذلك بعذاب أليم، فقال سبحانه:

 تَقَّمْوُنَ
؟. الدنع بإسماع المؤمنين الأذى

> والطعن فيهم.

وهذه أيضًا صورة من صور الدنع التي
حكاما القرآن عن المشركين مما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير تطبيق لحكمة الدعوة في دفع هذا الأمر؛ امتثالًا لا كتوجيهات القرآن الكريم في ذلك، فتد كان الكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينالهم الأذى من المشركين في بادئ الأمر، وكانت التوجيهات القرآنية تأمرهم بدفع ذلك بالعفو والصفح بما يناسب تلك المرحلة وَهِّأَعْفُراً



 فِ

 وقد كان هذا دأبب المنافقين كذلكـ
قال تعالى: (我

 وقديمًا سخر الكافرون من نوح عليه السلامه وحكى القرآن سخريتهم هذه فقال: ن هِ



[هو [هـ
ومن ذلك استهزاء بني إسرائيل بنبيهم موسى عليه اللملام فيما حكاه الله تعالى عنهم: عو

 .[TV
فالحقيقة أنهم هم النذين يستهزئون بنبي اللهه عليه السلام؛ إذ ينسبون إليه الاستهزاء بهـم فيما يبلغ من كالام ريه.

واليقين، والتصليت بالله، وبما افترض عليهـم على لسان رسوله محمد صلى اللى الله عليه وسلم وفي كتابه، وباليوم الآخر؛ فقالو إجابة لقائل ذلك لهمم: أنؤمن كما آمن أهل الجهل، ونصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما صدق به هؤلاء الذين لا عقول

- لهم ولا أفهام؟")

بل زادوا على ذلك بنعت الرسول صلى اللهه عليه وسلم نفسه بالسحر والجنون والضهلالة والسفاهة وغير ذلك، والآيات في

ذلك كثيرة معلومة. بل أعظم من ذلك تطاولوا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم إفكًا وزوزرا، كل ذلك لإضعافـ المؤمنين، وتوهين عزائمهم. 0 . الدفع بالسخرية من المؤمنين. من وسائل اللدفع للى الكافرين التي يريدون بها إضعاف عزائم المؤمنين الالسخرية الدائمة من المؤمنين، ومما هـم عليه من الحق والهدى؛ بل السخرية من
 وحديثًا يسخرون من الأنبياء والصالحين، ويصورونهم في صورة قبيحة منكرة محخالفة لحقيقتهم الناصعة؛ حتى صار ذلك سنة ثابتة مع جميع الموسلين. (1) جامع البيان، الطبري / ج
 إِّكْ


قال الألوسي: اأخرجوا قولهم:
 واللسخرية متّجاهلين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكلامه من إثبات الحشر والنشر، وعقبوه بقولهم:
 من الأهون إلى الأغلظ من نسبة الجنون إليه، وحاشاه صلى الله عليه وسلمه، فكانهـم قالوا: دعوا حديث الافتراء؛ فإن ههنا ما هو أطم منه؛ لأن العاقل كيف يحدا خلق جديد بعد الرفات والتراب|"(1) ولا تزال محاولات الاستهزاء والسخرية بالأنبياء والرسل ورموز الدين الحق مستمرة الان إلى يومنا هذا، وسوف تستمر إلى قيام الساعة؛ لأنها من صور تلك السنة الماضية سنة التدافع بين الـحق والباطل . Y. الدفع بالمبالغة في العدة المادية. يعتمد الكافرون والمنافقون في دفعهم للمؤمنين على الأسباب المادية البحتة؛ وذلك أمر بدهي؛ حيث إنهم لا يؤمنون باللله ولا باليوم الآخر؛ ولأنهم لا يتنظرون

(1) روح المعاني، الألوسي بT/ •بז.

ومن حوار الاستخفاف: استخفاف
فرعون بقومه في حواره إياهم وتعتنه فيما اششرطه في نبي الله موسى عليه اللهلام من التحلي بمظاهر الزخرف والزينة الفارغة. قال تعالى: الـي قَالَ يَمْقُوِ


 S
 .[0\&

وقد سخر المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم.

行萑
[الصشافات: IV-IY].

وأمثلته كثيرة في الثقرآن، منها ما حكاه الثقرآن من حوار المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم:





إعداد العدة المادية إلى أبعد الحدود؛ وقد لكثرة الباطل وأهله؛ فهم يغترون بتلك
重

قال تعالى： －

ومع هذا الحشد والجمع من الكافرين، لا يسع المؤمنين إلا الاعتصام بالله، والاحتماء به، واللججوء إليه． قال تعالى：



عمران：：IVr］．
＾．الدنع بالتحالفات السياسية． ويتفرع مما سبق من عدم الإيمان والتعويل على المبالغة في الحشد، وإعداد العدة البشرية：عقد التّحالفات السياسية لمدافعة الإسلام وأهله؛ فيجمعون لذلك أحزابهم وححلفاءهم قال تعائى：

 بَصِهًِا مِنگْ









 ．［६へ－६ฯ

و V ويتفرع مما سبق من عدم الإيمان والتعويل على الأسباب المادية：المبالغة في الحشد، وإعداد العدة البشرية－مهما كانت قوتهم وسلطانهم－؟؛ لما يسيطر عليهم من هلع وفزِع وحذر شديد． قال تعالى عن فرعون وحشده السحرة لمواجهة موسى عليه السلام：
 قَلِلِلُنَ

 －（1） ولأن أعداء الحق يعتمدون في دفعهم
على الأسباب المادية وقوة العدد؛ ونظرًا
（1）جامع البيان، الطبري 19 ／ 19 （1）．

شُديدًا، ثم إن الله تعالىى بر حمته أرسل على
اعن ابن إسحاق، قال: ثني يزيد بن صحيفة قريشي الأرضة فلم تدع فيها اسما



 وواضح من هذه المقاطعة أن هدفها هو إرغام المسلمين على الترابع عن دينهم وعقيدتهم، أو على الأقلى إضعانهمه، ومحاصرتهم؛ لثلا يتشر دينهم؛ لما رأوا من تأثير الدعوة الإسلامية على القلوب والعقول والفطر السليمة. وهذا هو ما يقوم به أعداء الإسلام في كل زمان ومكان؛ ؛لتحقيق تلك الأهداف

- ـ ـ ـ الدفع بالمقاطعة الاجتماعية. لم تكن مقاطعة الكافرين للمسلمين في شعب أبي طالب مجرد مقاطعة اقتصادية فقط، بل كانت مقاطعة اجتماعية شاملة شملت كذلك ألا ينكحوهم أو ينكحوا منهم كذلك؛ وذلك لما يعلمون من تأثير ذلك في زيادة عزلة المسلمين وحصارهمم. بل أعظم من ذلك وقعت المقاطعة الاجتماعية، التي تخطت مجرد المقاطعة
(Y) أخرجهه البيهقي في السنن الكبرى 1098/4،



 [البقرة: [YIV].
 والقتل؛ بل يتفنون في التعذيب بالمؤمنين، وإهلاكهم والقضضاء عليهم بشتى الصور، والتاريخ قديمًا وحديثا خير شاهلد على ذلك، وقد سجل القرآن والسنة فتنة الكافـرين للمؤمنين بالإحراق في الأخاديد في سورة عظيمة باقية إلى أن يرث الله الأرض الا عليها، هي سورة الأخدود (البروج). وقد سجلت كتب التاريخ جرائم ومجازر التتار والصليبيين واليهود للمسلمين عليار ولى مر التاريخ إلى يومنا هذا، وليس ما ياليحلث

للمسلمين في بورما ببعيد.
ثانيًا: : وسائل الدفع لدى المؤمنين:
ا ـ لزوم الإيمان والتقوى.
 رسوله صلى الله عليه وسلم. r. الاجتماع ونبذ الفرقة. ؟ . الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر.
وثمة آيات عظيمة في سورة آل عمران قد جمعت تلك الوسائل كلها؛ وذلك في قوله تعالى:

إلى الإيذاء والاضطهاد اللديني في محيط الأسرة؛ حيث يشير القرآن إلى مجاهِ الاهدة الآباء أبناءهم الذين أسلموا لردهم عن
 وَإِن جَهْدَالَ لِشَشْرِكَ


تَعْمَاوْنَ
قالل تعالى:






ال1 الد الدفع بقتال المؤمنين وإهلاكهـم والقضاء عليهـم. من أعظم وسائل الدفع لدى الكافرين
 الكافرين للمؤمنين ليس مجرد وسيلة، بل هو وسيلة وغاية في الوقت نفسه؛ فهو وسيلة من أعظم وسائلهم لرد المؤمنين عن دينهم'

وفتتهم في عقيدتهم. قال تعالى:



والتمسك بالكتاب والسنة، ولا ينجع ولا يأتي بأثر ويكون له قوة في الدنا
 لذا تأخر بعد الوصية بها. قال تعالى:
侵

 ومن المعلوم أن تغيير الفساد والمنكر أصل عظيم من أصول هذا الدين له أثره الماضي في صلاح المجتمع، ودفع صور الفساد التي يبثها أعداء الإسلام في مجتمعاتنا؛ ولذا فهو أحد أربعة أسس يقوم

عليها بناء المجتمع المسلم. ونستطيع أن نتبين ذلك إذا تأملنا سورة تصيرة من سور القرآن كسورة العصر؛ حيث تبين أن معالم الفلاح والنجاح للفرد والمجتمع المسلم إنما ترجع إلى أربعة أركان أساسية، مي: الإيمان بالله، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. والتواصي بالحت إنما هو لزوم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر الذي هو عماد التغيير والإصلاحّ، وهو قرين الإيمان بالله تعالىى، ودليل عليه؛ ولذا جعله النّبي صلى الله عليه وسلم في علاقة مطردة مع






四

 والمتأمل في هذه الآيات يجد أن الله تعالى قد بين فيها أمه سبل الدنف ووسائله وأسسه العظيمة التي ينبغي أن يقوم عليها،

وهي:
ا. لزوم الإيمان والتقوى والمحافظة على
الالإسلام والتمسك بـ به والموت عليه.
r. الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله

صلى الله عليه وسلم؛ وذلك بالتمسك بهما وعدم الحيدة عنهما إلى ما سوامها من سبل البدعة والضالالة.
 حول أصول الدين وثوابته، التي أسسها الكتاب والسنة؛ ولذا جعل الله تعالى التمسك بكتابه، وسنة نبيه هما مناط الاجتماع والاعتصام.
ع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وهو أعظم برهان على صدق الاعتصام

الدفع والإصلاح بوسيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطاب موجه مسلم بالشروط الواجب مراعاتاتها في الأمر
 العلم والحكمة، وعلى قدر ما يستطيع، وليس مقتصرّا على العلماء والمحتسبين
 كالصصلاة والصصيام ما هو معلوم بالضرورة لكل مسلم، ويستطيع أن يأمر بذلك من ولكي عليه من أهله، أو رعيته بالحكمة والمي الموعظة
 أو ضعف أو جهل؛ حث غيره من القادرين على ذلك وأعانهم عليه. وذلك على أرجح التولين في قوله تعالى:
 هُمُرْ ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على خطورة إممال تنغير المنكر فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره بإسناده: العن إسماعيل، عن قيسي، قال: قال أبو بكر: بعد أن حمد الله، وأثنى



[المائدة: 0 [1].
قال: عن خالي،، وإنا سمعنا النبي صلى

الإيمان بالله تعالى قوة وضعغًا؛ فجعل قوته من قوة الإيمان وضعفه من ضعف
الإيمان.

ولعظم هذا الأمر ولأمميته وخطورته؛ قدمه الله تعالىى في وصف هذه الأمة على وصفهم بالإيمان بالله تعالى؛ وذلك لما ناط الله تعالى بهذه الأمة من مهمة التغيير والإصلاح ودنع الفساد والمنكر في العالم كافة، وأعظم المنكر كفر بالله تعالى. قال تعالى: ِلِلنَّاِي


 عمران:
فجعل الله تعالى خيرية الأمة منوطة بالقيام بهذا الواجبب العظيم، الني هو النيا دنع كل فساد وظلم، ولعل هذه الآية توضح
 في الآية الأخرى ليس هو التبعيض، كما ذهب إليه أحد الفريقين في تفسير الآية. ولذا فإن البحث يرجح أن تكون مهمة (1) وذلك في حليث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من "رأى منكم منكرُّا"فليغيره
 أخرجه مسرلم في صتيتهي، كتاب الإيمان، باب ييان كون النّهي عن المنكر من الإيمان،


行

 [فصلت:
وذلك في حال السلم، أما في حال الحرب؛ فقد نهى رسولنا الكريم عن قتل الطفل أو المرأة أو الشُيخ الككير أو من لا يقاتلنا:
عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرّا على جيشي، أو سرية، أوصاه في خالئن بتقوى الله، ومن معه من المسلمين أوصين خيريا، ثـم قال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليّا، وإلذا لقيت عدوك من المشركين، فادمهم إلى ثلاث خصال -أو خلالي - فأيتهن ما أجابوك
 الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكف منهم، ثم ادههم إلى التحول من دارئ إرهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أذ يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأراب الميلم الملمين، بجري مليهم حكم الله اللذي يجري ملى المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيٌ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم

الله عليه وسلم يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم ياخذدوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقابٍ)، وقال عمرٌو: عن هشيم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا، ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب)، قال أبو داود: ورواه كما قال خالدُ الٌ الْ أبو أسّامة: وجماعةًّ، وقال شعبة فيه: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن ه. الدفع بالتي هي أحسن. لعل من أجمل ما يتميز به أهل الإيمان في دنعهم للباطل وأهله أنهم يدفعون بالتي مي أحسن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا فما أمكن دفعه من الفساد بأخف الوسائل؛ لم يجز تعد هذه الوسيلة إلى ما مو أعظم منها فتكا وإهلاكاكا، كما هو مشا ماهد من فعل أهل الباطل من إسرانهم في استعمال القوة المغرطة والميل إلى الإبادة العامة للإسلام وأهله.
قال تعالى:
 وقال تعالى:
 باب الأمر والنئي،


في قوله تعالى:


[لإسراء: •v].
بل حث على دفع باطلهم العقدي والفكري بالجدال بالتي هي أحسن كذلك، حيث ينبني منهج الحوار في الإسلام على أسس أخلاقية قويمة، تلتزم الصدلد والعدل والإنصاف، وتحترم الآخر، وتعطيه حقوقه في الحوار كاملة، وتعترف بإنسانتهه، وتجعله هو والطرف الآلخر على حيد سواء، ولا تبيح سبه، أو إمانتها أو السخرية منه
 عن إساءته، وعدم مقابلة السيبئة بمثلها؛ بل ترغب في دفعها بالتي مي أحسن، مع التزام كل ما هو متقرر من آداب الحديث والحين الحوار

والمجادلة.

 وَجَ



 بالخصومة التي هي أحسن من غيرها، أن تصفح عما نألوا به عرضك من الأنى الونى، ولا تعصه في ألقيام بالواجب عليك من تبليغهم

أبوا فسلهم الجزية، فإن مم أجابوك فاقبل منهم، وكف منهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وتاتلهم)
عن ابن عباسِ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشن فال: (اخرجوا بسم الله، تقاتلون في سبيل الله من كغر بالله، لا تغلدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع)
فنرى كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر، والتشفي بالألعداء، والتمثيل بجثتهم، وعن قتال من لا يقاتل من الضبعاء كالنساء والأطفال والعجزة، وانظر كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدّفع بالقتال آخر الدواءه، وكأنه لا يقدم عليه إلا مضطرً!؛ فائن ذلك مما يشوه به أعداء الإسلام صورة النبي صلم الله عليه وسلم وصورة الإسالام والمسلمين. فإن لم يكن بد من الثتال والثتلك؛ فقد نهى رسولنا الكريم عن التعذيب والتمثيل، وأمر بإحسان القتل حتى في الحيوان، فما بالنا بالإنسان الذي كرمه الله على العموم
(1) أخرجه مسلم في صحيتحه، كتاب الججهاد
 . $1 \mathrm{HOV} / \mathrm{r}_{6}|\nabla \mu|$ (Y) وحسنه المحققق.
 امتنع منهم عن أداء الجزية．

 لا يعلم صدقه ولا كذبه، فهنا لا نتدم على تكذيه؛ لأنه قد يكون حعقًا، ولا على

تصديقه، فلعله أن يكون باطاطنَّه（（Y） فالصواب أن جدال أهل الكتاب وغيرميم بالتي مي أحسن ثابت ومحكم غير منسوخ، وهو يقتضي حسن معاملتهم؛ بل والعفو عن أذاهم، وحسن الأدب في حوارهمّ، وعدم تكذييهم فيما لم يرد في شرعنا ما يشهد لاعتباره أو إلغائه، وإن كنا لا نعتقد بالضرورة صدقه، ولكن الإنصاف يقتضي عدم تكذيهـم فيه كذلك، وهذا غاية الانصا الأدب والإنصاف في المحاورة． فمقتضى توله تعالى：
 المحاور، واجتتاب كل خلق رذيل، وهن الـنا مع كل محاور－وقيد أهل الكتاب هنا هنا لا مفهوم له－بعموم دلالة الآية الأولى؛؛ فالمسلم أولى بلا خحلاف من الكتابي بإحسان معاملته، وخصوصية الكالكتابي في إحسان محاورته لا تنفي أحقية غيره من الكفار والمشركين والملحدين في إحسان حوارهم ومجادلتهم．
（Y）تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير Y／Y／Y（Y
．${ }^{\text {（1）لة رسالة }}$
 إِّا四

（اقال قتادة وغيرواحد：هذهالآية منسوخة

الإسلام أو الجزية أو السيف، وقال آخرون： بل مي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار ألئ منهم في اللدين، فيجادل بالتي مي أحسن؛
㖇


［النحل：1ro］
وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما
 يَّشَقَ وهذا التول اختارهابن جرير، وحكاه عن

ابن زيد．

حادوا عن وجه الحت، وعموا عن واضح المحجة، وعاندوا وكابروا، فحيتئذ يتقل من الجدال إلى الجلاد، ويقاتلون بما بما يردعهم ويمنعهم، قال مجاهد：
（1）جامع البيان، الطبري MrI／IV．

نفسه، ويلحق بديار أهله من المشركين.
 حقيقة الباطل عن عن طريق وري وسائل الإعلام المـختلفة والحوار والمحاجة والمناظرة.
معرفة سبيل المجرمين بهدف الحذر منها، وكشفها وبيانها وإيطالها من أوجب الواجبات لمن انتصب للدنع عن الإسلام وأهله.
قال تعالى:
 (اقال: لتعرفهاها) (Y)
وإذا كانت استبانة سبيل المجرمين من واجبات الدين، ومن مهمات الدنف؛ وجب على المسلمين الإفادة من كل وسيلة صالحة لذنك، سواء عن طريق الكلمة المكتوبة، أو المسموعة، أو المرئية، سواء بكتاب أو جريدة أو مجلة أو إذاعات وفضائيات ومواقع الإنترنت ومواقع الثواصل الااجتماعي، وغير ذلك من الوسائل الإعلامية العديدة التي يعج بها العصر الحديث، وبرع أعداء الإسلام في استخدامها والإفادة منها؛ لمدافعة الدين الـحق وأهله. وقد بينا فيما سبق في التعريف بمصطلح الدنع والمصطلحات الْقريية، ما هو قريب (Y) جامع البيان، الطبري I/ /

قال تعالى:
 مَاْمَنَّ اقال أبو جعغر: يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك، يا محمد، من المشركين؛ اللذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم، أحلّ؛ ليسمع كلام الله منك -وهو القرآن الذني أنزله الله عليه-年
 ثم رده بعد سماعه كلام الله -إن هو أبى أن يسلم، ولم يتعظ لما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن- إلى مأمنه، يقول: إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك، حتى يلحق بداره وقومه من المشركين
 من إعطائك إيامم الأمان ليسمعوا القرآن؛، وردك إيامم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم، من أجل أنهم قوم جهلة، لا يفقهون عن اللـا لا لـا
 آنموا، وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان بالله،(1) فأوجب إجارته ممن يتعرض له بسوء، وتأمينه حتى يستطيع أن يسمع ويعقل كالام الله بأمان تام، بل أوجب تأمينه -بعلإسماءي ومحاورته - إلى المكان الذي يأمن فيه على
(1) جامع البيان، الطبري \&

بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما
ترمونه به نضح النبل)(1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرًا في المسجلد يقوم عليه قائمّا، يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينافح، ويقول رسول الله صلى الله علي عليه وسلم: (إن الله يؤيد حسان بروح القدلس ما مالي نانح أو فاخر حن رسول الله صلى الله حليه

وسلم) (4) ولا لأخذ بما أمكن من أسباب القوة البشرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية.
مما لا شك فيه أن الأخذ بأسباب الثقوة المختلفة، لا سيما القوة العسكرية من أمم آلات الدفع في معركة الإسلام مع قوى الشر المختلفة، ولا نكون مغالين إذا قلنا: إن
 من مفكري المسلمين إنما يرجع سببه إلى الهزيمة النفسية، التي ترجع إلى انبهارهم
 rvive
وصحهد الشيخ الألباني في السلسلة
 أخرجهه التزمذي في سنته، أبواب الأدب، باب ما جاء في إنشاد الشُر رقم قال الترمأني: (حديث حسن صتصيحغ غريب). وصحعه الألكّاني في صحتح الجّامع، رتم

من مصطلح الدفع، كالحوار والمجادلة والمحابة والمناظرة، وذكرنا الفروق بينها، وبعض ما يستدل به على ذلك من كتاب الله تعالى.
والمقصود هنا بيان أن هذه الوسائل هي من وسائل الددفع المهمة، بل لعلها تكا هي وسيلة الدنع الوحيدة المتاحة حينما تعجز الآلة العسكرية؛ لضعف الإمكاناتات،

أو لعدم تهيؤ الظروف لها.
وقد امتدح القرآن الشعراء اللذين
يتصرون بشعرمه للدين الله تعالى؛ حيث استينامم من الذم الذي ألحقه بالشعراء، حيث نعتهم بالغواية والضـالال والإضالال،

 انتصروا لُدينهم وعقيدتهم وأعراض اللسسلمين بشعرهم. قال تعالى: (act)



 وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أنزل في الشنعر ما أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن يجاهد



وهيجهم على فعل هذه الولاية؛ بحرص


 كذلك يجوز لهم بحسب المصلحة عقد المعاهدات مع غيرهم، بحسب ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة (\$). 9. القتال.

الْتال كما هو معلوم من أعظم وسائل الدنع، وقد أخر الله تشريع القتال كوسيلة للدفع من المسلمين لأعأئهم، وأمر قبل

ذلك بالععو والصفح.

 والآيات في ذلك كيرة، ثم نسخت تلك الآيات بآية السيف، والآيات المشابهة لها،



 (Y) النظ: السيرة النبوية، ابن هشام (ب) السيرة النبوية، ابن كثير Y/KY

وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ بكل ما ما
نستطيعه، ويمكن أن تصل إليه أيدينا من وسائل القوة.
قال تعالى:




[لأثنفال: •7].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من
المؤمن الضعيف)(1)
والثوة تشمّل الثوة المادية، والقوة العوة العسكرية، وسائر أنواع القوة؛ لُعدم الدليل على التقيديد بنوع دون آخر .
^. . التحالفات السياسية.
لا يستطيع المسلمون مدافعة أعدائهم على قوتهم واجتماعهم إلا بتحالفهم واجتماعهم، وموالاة بعضهم بعضًا؛ فقد أوجب الله على أهل الإيمان الموالاة في الثاين والاجتماع والتآكف والتحالف عليه،

ونهامم عن التفرق والتخالف.

(1) أخرجه، مسلم في صصيسه، كتاب القدنر، باب

في الأمر بالثوة وترك السجز، رقم

وهكذا كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب القوة؛ الإسلامية، وتمكينًا لها، مع العمل بميزان الحكمة في ذلك، وإعمال قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. وقد أنزل الله تعالى في سورة الحج الإذن بالدنع بالوسيلة القتالئية؛ فقال تعالىى:
偳

隹
 فأذن تعالى للمظلومين في قتال الظالمين ومدافعتهم بالثقوة؛ لثلا يستشري الفساد في الأرض، وتنتهك الحرمات، وتضيع معالم الخير، بضراوة أهل الظلم والطنيان، وتعليهم على مواضع العبادة وتخريبها، وذلك عنوان على أقبح صور الإفساد في الأرض؛ لأنه هتك لسياج الحرمات الفردية والجماعية في أقدس مقدساتها (1) هذا والدعوة الإسلامية مأمورة بإعداد التوة والأخذ بأسبابها في جميع المراحل بحسب الاستطاعة، وهذا لا ينافي الأمر
(1) انظر: الثرّن آنظيم هداية وإعبجاز، محمد
صادق عرجون ص^•r.

وقوله تِ يؤِيْنُؤِّ حَحَّرَّ


ورغم قوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فكان يعمل قاعدة الحكمة والموازنة بين المصالح والمفاسد في التعامل مع المناوئين من اليهود والمنافقين والعرب؛ حتى تستوي قوة الدولة فين المدينة، وذلك عملًا بتوجيهات القرآن الكريم حيث أمره بالعفو عن المنافقين في بادئ الأمر والإعراض عنهم:

 أما بعد تمكن الدولة؛ فقد جاء الأمر بتبعهم وقتالهم وتطع دابرمم والإغلاظ



 وصالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وعاهدهم في بادئ الأمر، ثم لما تقضوا عهدمم؛ قاتلهم وأجلامم عن المدينة.
． فهذا ثمامة بن أثال－ذلك الصحابي اللجليل－بعدما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؛ ها هو يسن للمسلمين بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له سنة المقاطعة الاقتصادية للمشركين والكافرين المحاربين نلإسلام؛ وذلك أنه：（لما قدم مكة قال له قائلّ：صبوت، قال：لا، ولكن أسلمت مع محمٍٍ رسول الله صلى الله عليه وسلمه، ولا والله، لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة؛ حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه ．${ }^{(1)}$ 11 ـ المقاطعة الاجتماعية． من أهم الأسس التي يقوم الدفع عليها
 هم عليه من اعتقاد فاسد ينبني على الكفر بالله واليوم الآخر


 أَوَ إِضْنَنْهُ



（1）أخرجه البخخاري في صحيحه، كا كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، 10／1V، رقم
．そいを

بالصصبر، واحتمال الأذى من أعداء الدعوة في مرحلة البيان؛ حتى تكسب تعاطف الناس، وحتى تتمحص رسالثها للكشف عن عن الحقيقة والدعوة إلى الحق، وحتى لا يظن بها الظنون بابتغاء نوع من المنافع الدنيوية المادية العاجلة، ومع ذلك فهي مأمورة بالأخذ بأسباب القوة في جميع الأحوال لِقوله تعالى： قَوْرِّ ولكن في مرحلة البيان لا يزيد الأمر عن إعداد القوة دون استخدامها، أو إظهارها بخلاف مرحلة التمكن، واستقرار اللدولة الإسلامية؛ فإنها يشرع لها استخلا للدفاع عن اللدعوة الإسلامية في وجه أعدائها والتمكين لها، وصد ودير الها كل مل من يقف في سبيل إيصالها إلى الناس، كل كل ذلك بما لا يتناقض مع قواعد الحكمة، والنظر في ميزان المصالح والمفاسد، وعدم التعجل لكسب أي مكاسب سياسية أو مادية، بل المقياس الأول هو هداية الناس، وتبليغ هذا الأدين
－ـ ا ـ المقاطعة الاقتصادية．
يتخذ المؤمنون المقاطعة الاقتصادية سلاحَا ووسيلة من أهم وسائل الدنع الـا لأعدائهم؛ بحسب ما تقا تقتضيه الحاجة والمصلحة؛؛ فمعلوم أن المال قوام الحياة، كما قال تعالى：

## عواقِب ترك الثـا

أولاً: الخذلان:
إذا ترك المسلمون القيام بواجبهم في الدفاع عن عقيدتهم ومقدساتهم فإنهم بذلك يقضون بالغلبة لأعدائهم على أنفسهم. لكن لا بد أن يقوموا نصرة للا لله تعالى ولدينه، لا حمية لجنس أو قومية أو أي شي غير نصرة دين الله تعالى؛ فحينتذ يأتي نصر الله.

## قال تعالى:


فإذا نصر المسلمون دينهم وشريعتهم بالقيام بما افترضه الله عليهم والحمية له والذود عنه نصرهم الله، وإلا فالخذلان الميين بأن يكلهم لأنفسهم، وإن خذلهم فمن ذا الذي يملك لهم نصرًا من بعده سبحانه.



عمران: •ب1]].

ثانيًّا: الذلة والهوان بعلو الكانـو المؤمنين:
من المعلوم أن قيام المسلمين بواجبهم في الدنع إزاء الكافرين يحقق نوعًا من
 [المججادلة:بr].
فيين الله تعالى أن الإيمان بالله واليوم الالخر لا يجتمع مع موادة من حالـي الاد الله ورسوله، ولو كان من الأصول أو الفروع أو ذوي الأرحام المقربين.
قال تعالى:

 : .[
والآيات في ذلك كثيرة.

فقضت سنة الله تعالئى على عباده إذا تركوا ما كلفهم به من الدفِع، والجها لأعدائهم؟ أن يضرب عليه حتى يرجعوا إلى دينهم. ثـالثًا: الاستبدال:

ومن الُسنن المترتبة على ترك الدفع
كذلك استبدال الله تعالّى بمن ترك الدفع واللجهاد في سبيله من يقيم دينه، ويعطي ولاءه ومحبته للإسلام وأهله. قال تعالى :





توازن القوى؛ فلا يتمادى أهل الكفر في فسادهم وطغيانهم واستذلالهم للمؤ منين، وإلا يأتي الله بأمره، وتمضي ستته في معاقبة الفاسقين وضرب مذلة الأسر والهوان عليهم. قال تعالى





 أيو تستطيونها، يعني: القصصور والمنازل،


 مجاهدٌ ومقاتلّ: بفتح مكة، وهذا أمر تهديلد،症
 وعن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورخيت ولابتم بالزرع، وتركتم الجهاده سلط الله عليكم


(Y) أخرجه أبو داود في ستنه، كتاب البيوع، باب

في النهي عن العينةّ



[
وكذلك قوله تعالى:


 وكذلكِ قوله تعالى:
 وكذلك توله تعالى:


 فهذه الآيات وأمثالها كثير يدل على العاقبة الحسنة، والثمرة الليانعة للتوحيدل، وسلامة الاعتقاد الناتجين عن دنع المؤمنين الككفر والكافرين، وسائر صور الفساد في الأرض.
ثانيًّا: حرية العبادة وتحصين أماكنها: من أعظم الظلم الذي يمارسه أعداء الإسلام - إذا تسلطوا اعلى ديار الإسلام - أن يمنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أو

يهدموها بالكلية.
قال تعالى:


## 

أولًا: حرية المعتقد و حرية العبادة:
إن من أمم ثمرات الدنع المأمور به شرعَا استقامة العقيدة وسلامتها، وخلوها الوها من الآفات التي تشوبها من التوجه بالدعاء أو القصد أو الاستعانة إلى غير الله تعالى، أو التحاكم إلى غير شرعه، أو جـحود شيء مما أنزل، أو وجود تصورات واعتقاديات الي تخالف العقيدة الصحيحة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مجتمعا مثل هنا تسا تسوده عقيدة إيمانية راسخة، ويقوم على توحيد الله تعالى، وإخلاص القصدل له، لا شك أله مجتمع تتّزل عليه رحمات الله وبركاته، ويستخلف أهله، ويمكنون في الأرض، كما

 فِ



 فتأمل قوله تعالى
 إنما هي ثمرة التوحيد وعاقبته الحميدة.


ويبطل الباطل؛ فتعود الحقوق لأصحابها، ويرفع الظلم عن العباد والبلاد، وقد بين القرآن أن من أهم مقاصد الدفع إحقاق

الحق وإبطال الباطل．

（C）

酸

帯
［رالأنفال：0－0］． فأخبر سبحانه أنه ما أخرج رسوله من بيته، ولاعرض المؤمنين لهذه الفتنة الشُديدة －مع قلة عددهم وعتادهم－، ولا أغرى الفريقين بالقتال؛ إلا لهذه الغاية العظيمة،

وهي إحقاق الحق، وإبطال الباطل ． ولعمر الله إنها لسنة ماضية، أن يقضي الحق على الباطل؛ فتكون الغلبة له في النهاية، وذلك أن الباطل لا يثبت أمام الحّق．


 فالحق هو الذي يبقى، وهو ما ينفع الناس، والباطل يذهب جفاء．


E．．．

 ولعل من أهم آثار الدنفع وعواقبه الحميدة

 خوف أو وجل أن يمنعوا منها، أو تهدم دور عبادتهم؟ إذ إن مذا الدفع لأعدائهم هو الذي يمنع ذلك كله．
قالٍ تعالى：


 ［الـجّ：•\＆］．
فبالجهاد والدفع تعود للمساجد هيبتها
وعزتها، كما أذن الثله أن ترفع ويذكر فيها اسمه．
قال تعالى：
促

 ．［rv
ثالثًا：إحقاق الحق وران ورفع الظلم، وخذلان الباطل وأهله： من أهم آثار الدفع كذلك ألن يحق الحق،





رابعًا: شفاء صلدور المؤمنين:
ومن نتائج اللفع الحميدة كذلك شفاء صدور المؤمنين مما حل بلمهم من كيد أعدائهم وظلمهم لهمه، والنيل من نفوسهم وأعراضههم وأموالهم.






مو ضو عات ذات صرالة:
الأذى، الإصلاح، التغيير، الجهاد،
اللسباسة، الضر


[^0]:    
    

