

عناصر المهوضوع

| 77 | * |
| :---: | :---: |
| 7V | إلفْرو |
| 4 | 24\| |
| V |  |
| W |  |
| Ar | ثاقّبة |
| AV | Jgر* |



## 

أولًا: المعنى اللغوي:
تعددت المعاني اللغوية لمادة غرر، ومن ذلك:


 تبين حمقه (r).

 حتى الخذلاع أو الحمق، فإنه لا يظهر كنهه وحقيقته إلا بعد انكشافه، وهما في الحي الحقيقة نتص بمن اتصف بهما.
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:

 من الشيطانه() ${ }^{\text {(7) }}$
 وقال ابن عادل: الالغرور عبارة عن الحالة التي يستحسن ظاهرهاها، ويحصل الندم عند
|نكشاف الحال فيها)| (N)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( انظر: تهذيب اللغنة، الأزهري \&/ }
\end{aligned}
$$

(0) المفردات، الراغب الأصفهاني ص ع •ج، وذكر هذا أيضًا الثيروزآبادى في بصائر ذوي التمييز $.1 r 9 / \varepsilon$

أنوار التنزيل، البيضاوي


## 

والصين التي وردت، هئي: في القرآن الكريم(YV) مرة(1).


ctiveli
 هَ هَ هَ


$\urcorner$

عمران:1ه1]

9
الفعل الماضي

الفعل المضارع

 [rr:U

وجاء الغرور في الاستعمال ألقرآني بمعناه اللغوي، وهو كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان (Y).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: بصائر ذوي التمهيز، الثيروزآبادي، \&/ (Y (Y) }
\end{aligned}
$$

المنع، والحيلة، فالخدع: إظهار خلاف ما تخفيه، أو ما كان ظاهره خحلاف باطنه( ا()
الخداع اصططلاحًا:
إظهار خير يتوسل به إلى إبطان شر يؤول إليه أمر ذلك التخير المظهر، أو هو إظهار ما
يخالف الإضمار، والخخدعة بالضم: ما يخدع به الإنسان، كاللعبة لما يلعب به (ب)
الصلة بين الغرور والخداع:
الغرور فيه خداع، لأنه يغر الإنسان فيخدعه ويصلده عن الصوواب إلى الخطأ، وعن الـحق
إلى الباطل، وهذه مخادعة.
والغرور إيهام يحمل الإنسان على فعل ما يضره، أما الخدع فهو أن يستر عنه وجه

- (Y)

Y
الوهم لغة:
من خطرات القلب، والجمـع أوهامٌ، وللقلب وهمٌّ، وتوهم الشيء: تخخيله وتمثله، سواء

الوهم اصطلاحًا:
من الوهميات، وهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهـم في أمور غير محسوسة(7) .
الصلة بين الغرور والوهم:
الغرور إيهام حال السرور فيما الأمر بخلافه، وليس كل وهم غروزرا؛ لأنه قد يوهمه أمرًا






. مخوفًا ليحذر منه، فلا يكون في هذه الحالل قد غره (1) "

الكبر لغة:
تدل على خلاف الصغغر، والكبر: معظم الأمر، والكِبر: العظمة، وكذلك الكبرياء(Y). الكبر اصطلاخًا: قال الراغب الأصفهاني: هالكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بئفسه،
 الصلة بين الغرور والكبر:
الغرور نتيجة المغالاة في الكبر والفخر بغير وجه حق، والجامع بينهما الاستعلاء. ع الهجب:

العجب لغةً:
العُجب: الزهو والكبـر، ورجلٌ معجبٌ: مزهوٌ بما يكون منه حسنًا أو قبيحا (غ) . العجب اصطلاحًا:
مسرة بحصول أمر، يصحجبها تطاول به على من لم يحصل له مثله، بقول أو ما في حكمه من فعل أو ترك أو اعتقاد ام ام
الصلة بين الغرور والعجب:
أقرب ما يكون الُعجب إلى الكبر، وهما معا يعدان مدخحالا للغرور، غير أن الفرق بين اللكبر والإعجاب يتجلى في كونهما قد يجتمعان في اللذم ويفترقان في المعنى، فالإعجاب يكون في النفس وما تظنه من فضائلها، والكبر يكون بالمنزلة وما تظنه من علوها فـا
. $\mathrm{r} 1 \mathrm{~A} / \mathrm{r}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) الظظر: درر السلوكُ في سياسة الملوكوك، الماوردي ص •7. }
\end{aligned}
$$



نحن على الحق وأنتم على الباطل (ث) ، وأن الله قد وعد أباهم يعقوب ألن لا يلا يدخل ألحدًا من ولده النار إلا تحلة التقسم (ث) . ونتيجة لهذا الغرور الباطل توعدهم اللّه تعالى بالوعيد الشديد والعذاب الأليم قائلا



فأكذبهم الله على ذلك كله أله، وفي هذا تهديد لهم واستعظام لُما أعد لهم فـم في ذلك اليوم، وأنهم يقعون فيما لا حيلة لهم فيه، وإن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها تعلل بباطل وطمع فيما لا يكون ولا يحصل

وفي هذا تنبيه للعلماء العاملين المـخلصين الآمرين بالمعروف والثاهين عن المنكر أن لا يشتروا بدين الله ثمنا قليلا، وأن يحفظوا على الناس دينهم، فلا لا يغتروا بما في أيدي الناس من متاع الدنيا فيلبسوا عليهم دينهم، وعليهم أن يتذكروا أن ألها الله تعالى سائلهم عما اتُمنهمب، ومحاسبهـم علم أقوالهمه؛ ومجازيهـم على أفعالهمم.
 ابن أبي حاتم،


 التأويل، التحازن / / مr٪ .

## أسباب إخرور

للغرور أسباب متعددة، عرض إليها القرآن الكريم، وحث على الانتباه إليها والحذر منها؛ كي لا يكون المؤمن من المن أصحاب الغرور والغفلة، وفيما يأتي عرض لأهم الأسباب وفق النقاط الآلتية: أولًا: الفهم الخاطئ للدين : للدين حرف الكفار دينهم وأمدهم الشيطان بالأماني الكاذبة، فبدلوا وغيرا وغيروا وفق
 الأكاذيب، وهم بعد ذلك كلك الك يوهمهون أنفسهم أن ما اختلقوه من الباطل صوابي، وأن تمنيهم على الله ينجيهم، وعن هؤلاء قال تعالى:
 يَتْتُعُعِعِ والمعنى: غرهم وأطمعهم وثبتهم على دينهم الباطل ما خحدعوا به أنفسهم، من زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه (1) ونا

 الأيام التي عبدوا فيها العجل- ثم يخر ينر ارينا منها ربنا، اغترارًا منهم. وقيل:غرهم قولهم:
(1) انظر: تفسير السمرقندي ب/r/r.ب، تفسير


الخ2

الغرور والخداع المضمحل الذي لا حقيقة
 فأنتم تلتذون بما متعكم الغرور من دنياكم ثم هو عائد عليكم بالفججائع والمصهائب
 إلى الدنيا فتسكنوا إليها، فإنما أنتم منها في غرور تمتعون، ثم أنتم عنها بعد قليل . فالغرور في الآية والخلدع والثرجية بالباطل، والحياة الدنيا وكل ما فيها من الأموال فهي متأ قليل تخدع المرء وتمنيه الأباطيل) (4) فشبه الدنديا بالمتاع الذي يدلس بـ علـي المستام ويغر حتى يشتريه، وهذا لمّ المن آثرها على الآخرة. فأما من طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ"(ع) أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن

 الراعي، تزوده الكف من التمر، أو الشيء
 وأخرج الترمذي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن موضع سوطِ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) جامع البيان، الطبري }
\end{aligned}
$$

ومن الآيات التي حذرت من التلاعب


[الأنعام: •V].

 [الأعراف: 01 ] 0 [
فهؤلاء تلاعبوا بالدين الذي شرع 'لهمّ، واتخذلوه لهوًا ولعبًا، أي: أكلَالِا وشربًا. وقيل:
 والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك من خصال الجاهلية(1) ثانيًّا: متاع الحياة الدنيا:
تشغل الدنيا قلوب الناس جميعا غير
أن الناس يتغاوتون بمقدار ما تأخلذ الدنيا
 الدنيا عن الآخرة هلك، ومن اشتغل فيها بطاعة الله واتخذها سلما للآخرة نجا، كِّ

عمران: 110].

وقال تعالى: واو

أي: وما لذات الدنيا وشهواتها وما فيها
من زينتها وزخخارفها إلا متعة يمتعكموها
(1) انظر: التُفسير البسيط، الواحدي 9/ 9 / •17، زاد


أمر الله تعالى -وهي الأعمال الصالحة وتدنسوا بالشهوات، فهم وفتئذ يشاركون الكفار في الغرور (艹)
ثالثًا : أصدقاء السوء
إن الصححبة الصالحة طريق إلى الجنة، أُما المبطلون والمفسدون الذين ملكت الئى الدنيا عليهم مجامع النفوس وشغلتهم عن علام الغيوب، فما عسى أحدهم أن يرشد خليله! واللى أين سيأخذ بيده وناصيته؟! إنه الـه يقوده إلى الهلاك، وإلى طريق السعير وبئس

المصير


 من المشركين، يعد بعضهـم
 أن الأصنام تشفع لهمه، وأنه لا حساب عليهم ولا عقاب (ع)، وذلك تغرير من الرؤساء للأتباع، ومن السلف إلى الخلف. أما النّين لا ينجرون وراء واء غراء غرور من
 الاقتران بهم في الهاوية واللعذاب الأليم يوم الققيامة، وفي هذا حوار المغرورين مع المتقين يوم القيامة قبل أن يضرب الله هينهما

[^0]فيها، اقرهو إن شُتثم: وَأْرَ

- ${ }^{\text {- }}$

وقد حذر القرآن الكريم من الاغترار
بالحياة الدنيا فقال جل شالنه مخاطبًا الناس

 وَالْدِهِ شَيَ
 [لقُمان: بץ].
يعني: „لا يغرنكم ما في الدنيا
وزهوتها، فتركنوا إليها وتطمئنوا ابها وتتركوا
الآخرة والعمل لهاه|(Y).

وأرشد القرآن الكريم إلىى أن الوقوع في غرور الدنيا عاقبته وخيمة ونتائجه أليمة؛
 وغوى، قال تعالى: فولَ الْ

 وقد يتجاوز الغرور الكفار إلى المؤمنين؛ فالحياة الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعا غرور، فيلحق الغرور المؤمنين إذا ضيعوا
(1) أخرجهه التُرمذي في سننه، أبواب تفسير الثقرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلمه، بابٌّ:
 وقال التُرمذي: (هذا حديثٌ حسن صصيح"، . وصححه، الألبّني في صصيح الجامعع،
(Y)


الخ2

إلى الإنسان، فهو مخادع كذاب، وكان الإغواء والغرور في مستهل جولاته مان ما أبي البشر آدم وحواء عليهها السلام، قال تعالْى:

 [الأعراف: :YY-Y
 : فخدعهما بغرور، يقال: ما زال فلان يدلي فلانا بغرور، يعني: ما زال يخذلعه ويكلمه بزخرف من القول الباطل. ومعنى الآية
 وكان آدم عليه الصلاة والسلام يظن أن أحدا والحدا
 بالله كاذبا، فلما حلف إبليس ظلن آدم أنه صادق فاغتر به( وذكر الأزهري لهذه اللفظة أصلين: أحدهما أن الرجل العطشهان يتدلى في البئر
 التدلية موضع الطمع فيما لا يجدي نفعا، والغرور إظهار النصح مع إبطان الغش، وهو أن إبليس حطهما من منزلة الطاعة إلى حالى حالة المعصية؛ لأن التّلي لا يكون الـي إلا
 , ِِثْ



 .[1\&
وفي الآيات تحذير من قرناء السوء، فلا يجر قرين السوء لقرينه إلا الهلالك والثبور، ثم إنه يتبرأ منه يوم القيامة، قال تعالثى:

 يتمنى التابع المتابع للرؤساء الظلمة لو ألن له عودة للدنيا فيتبرأ منهم، ولكن الكا حين لا لا

 كَ ألنَّادِ إن مجالسة أصحاب الأهواء والضهلال تورث مجالسهم القسوة، وتجعله شريكا في إثم الممجلس وإن لم يشاركهم الإثم، وفي هذا جاء القرآن محذرا من مجالنستهم،



 جَهَنَّمَحِيعًا
رابعًا: الشيطان:

يعد الشيطان من أخطر مداخل الغرور

وأصله: دللهما من الدلال والدالة وهى من الاغترار بالشيطان، فعلى الإنسان أن يخذله ويكذبه فيما يغره فيه حتى لا يكون

الجراءة (1)
وقد حذرنا الله تعالى من غدر الشيطان تبعاله.

خامسًا: الأماني الباطلة:
قال تعالى:
ورَ重
[الحديد: ع1].
والأماني: هي الأطماع، مشل قولهم: سيهلك محمد هذا العام. أو طول الآمال


الموت على النفات

 (امعنى وعد الشيطلان ما يصل مفهومه إلى قلب الإنسان، من نحو ما يجده من أنه سيطول عمرك، وتنال من الدنيا لذتك، وستعتلي على أعدائك، فإنما الدنيا دول، فستدور للك كما دارت لغيراك، وكل هذا غرور وتمنية وتطويل للأمل، وسيهجم عن قريب عليه الأجل، وقد أبطل أيام عمره في رجاء ما لم يلركُ منه شيثًا، فالعاقل من ملم يعرج على هذا، وجلَّ في الطاعة ما أمكنه، وعلم أنه سينقطع عن الدنيا قريبًا، وعد نفسه
(0) انظر: البتحر المحيط في التفسير، أبو حيان



 قال أبو حيان: (واللغرور: الشيطلن بإجماع"(Y) وهو مروي عن ابن عباس ومقاتل وغيرهماا، والمعنى: لا يتخلى ونـكم بالله النشيطان، فيمنيكم الأماني، ويعدكم من الله العدات الكاذبة، ويحملكم على الا الإصرار على كفركم بالله(ث)
قال القرطبي: (والغرور بفتح الغين
اللشيطان، يغر النناس بالتمنية والمواعيد اللكاذبة. قال ابن عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهرا تتحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول. والششيطان غرور؛ لأنه يحمل على محاب النفس، ووراء ذلك ما يسوء. قال: ومن هذا بيع الغخرر، وهو ما كان لذ ظاهر ذاهر بيع يغر

وباطن مجهول (غ)
والمالِحظ في الآيات التحخير الشديد
(1) انظر: إغاثة اللهغان من مصايد الشيطان،
 $.1 \wedge 9 / r$
(Y) البتحر المححيط في التّفسير، أبو حيان I. $\mathrm{V} / \mathrm{l}$.

، انظر: ت انفسير مقاتل بن سليمان جامع البيان، الطبري •


فلما تقابل المسلمون دع المشركين وحصحصص الحق وعاين الشيطان جد الأمر


 .[६^
فصارت عداته -عدو الله- إياهم عند
حاجتهم إليه غرورًا كالسراب، وأصبحت أمانيه إياهم باطلة(
سادسًا: الاغترار بإمهال الله تعاطلى وسعة رحمته:
يغتر الكفار كثيرًا بإمهال الله لمهم وتأخيره
العذاب عنهم.

 أَلْرَرُرُ
قال الواحدي في تفسير قوله تعالى


> وإمهاله||(غ)
 ويغترون بعفو اللّه تعالى وصفخايه، قالى تعالْى : [الانططار: 7].
قال الزجاج: پ أي ما خحدعك وسول لك

من الموتى، وصدق الله في قوله:
 بإيهام النفع فيما فيه الضضر)|(1) وقال ابن جرير: ايعد الشيطان المريد
 لهم نصيرًا ممن أرادهم بسوء، وظهيرا لهم عليه، يمنعهم منه ويدافع عنهم، وريمن وريمنيمبم الظفر على من حاول مكروههم والفلج عليهم|"(Y)
ومن المعلوم أن عدات الشيطان غرور وكذب، وأن أمانيه باطلة، حتى إذا الـا حصحص اللحق وصاروا إلى الحاجة إليه تنصل من وعوده إليهم؛ وفر من نصرتهمه بعد ألن وقا وقعوا في وبال خداعه، عندها يقول لهم عدو وعر الله: فِ



 هذه عادة الشيطان في الإغواء والإضلال، وكذا كان حاله مع مشركي مكة قبيل معركة بدر، يُمنِّهم الأماني الكاذبة بالنصر والظفر، ويزين لهم أعمالهم قائلا
 كَ

في مقابلة المن والعطاء بالْجحود والكفران،
والمعنى: أي شيء غرك وجر آٔك وسول فمن فعل فمصيره الهلاك والخسران. ومن غرور كفار أهل الكتاب طمعهم بمغفرة الله تعالى ورضورانه انها وقولهم: سيغفر لنا. وادعاؤهم أنهم أحباب اللّه وأبناؤه، وأن الله لن يعذبهم بلذنوبهمه، وأنه
 ومنه:


[البقرة: 111] أي: تلك أمانيهم التي تمنوها على النله

باطال) وقد يطال الاغترار بإمهال الله تعالى وسعة رحمته عصاة المؤمنين لقولهم: إن الله غفور رحيم. وإنما يرجى عفوه فاتكلوا على ذلك وأهملوا الأعمال، وذلك من
 واسعة ونعمته شاملة وكرمه عميم، وإنهم موحدون يرجوه بوسيلة الإيمان والكرم

والإحسان(7)

(T) انظر: أصناف المغرورين، الغزاليالي ص (TQ)


حتى أضعت ما وجب عليك) لك حتى ارتكبت ما ارتكبت بحت ربك الكريم اللذي تجاوز عنك في الدنيا ولم
. يعاقبك؟!
"اوقرأ ابن جبير والأعمش: پما أغرك")،
 تعجبية، ومعنى (أغره): أدخله في الغرة، أو

جعله غارّار|"
 كرم الكريم. وقال الفضيل: لو سألني اللنه تعالى هذا السؤال لقلت: غرني ستورك المرخاة. وروي أن عليَّا صاح بغلام له مرَّات فلم يلبه، ثم أقبل فقال له: مالك لم الم تجبني؟ فقال: لثقتي بحلمك وأمني عقوبتك.

فاستحسن جوابه وأعتقه (₹) ويستفاد من الآية أنه يجب على المرء أن لا يغتر بكرم الله تعالى وعفوه وسعة رحمته وتفضله بالإنعام على عباده، فيرتكب المعاصي والذنوبركونا فإن ذلك كفر للنعمة وخروج عن الحكمة



 (乏) انظر: أنمّوذي جليل في أنسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، الرازيلي، ص OTY.
 جاءت هذه الآية في أعقاب آية سابقة لها تحث على الصدقة وتحرض على الإنفاق، ومناسبتها لما قبلها دحضى سبب الشح المتمثل في الحرص على المتبقاء المال لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنيا، فضرب لهـم مثل الححياة الدنيا بحال محقرة على أنها زائلة تحقيرا لحاصلها وتزهيدا فيها؛ لأن التعلق

بها يعوق عن الفلاح
والمعنى في الآية: (ااعلموا أيها الناس
إن متاع الحياة الدنيا المعجلة لكم لـم ما هي إلا لعب ولهو تتفكهون به، وزينة تنزينون بها،



وقد ضرب الله تعالىى للدنيا مثُلًا آخر، وهو مثل مطر نزل من السماء فنبت بها الزرع، ففرح الزارع بنباته، ويقال:(أعجب الكنفار) يعني: الكفار بالله، لأنهم أشد إعجابًا بزينة العّا

 يابسًا وحطامًا هالكًا، وكذا متاع الـحاة الدنيا (4).
قال سعيد بن جبير: (االغرة من الله أن يصرَّ العبد في معصية الله ويتمنى على الله




## هـ

بين القرآن الكريم مظاهر الغرور ومعظمها يندرج تحت البعد عن اللدين والاغترار بالحياة الدنيا وزينتها وزخرفهرنها وتتجلى صفة الغرور في فتنة الدنيا كونها للة سريعة الزوال لا دوام فيها ولا بقاء فينخلدع الإنسان بها ويفتتن ببهائها وزينتها ثم إنها سرعان ما تز الزول وكأنها لم تكن، ومن هذه المظاهر:
 والأولاد:
ما أن يعي الإنسان على الدنيا إلا ويكبر معه هـم جمع المال وإنجاب الأبناء ذكورهم الانم قبل إناثهم، حتى إن نظرة الرجل لإنجاب الذكور هي استمرار لثعلقه في الدنيا بعد موته، باعتبار أنهم من سيحملون الورا اسمه، غير أن المال والؤد كدمى الأطفال التي يلهون بها ساعة ثم يتركونها، وكذا المال الـوال والولد ومفاتن الدنيا يوم القيامة، فإنها إن كانت فيا فيا واني طاعة تنفع يوم الشفاعة، وإن كان في معصية زالت لنتها وبقيت حسرتها.
قال تعالى :
 وَ
 عَكَابِّ شَدِيدِ وَمْعْفِرْةِ

الصواب ما فعل ولا يصح غيره، فلا يسمع الحق من أصحاب الحق، لأن غروره عمى قلبه وبصره، فهو يجادل في آيات اللله، ولا يقبل نصيحة من أحد آلَّهِ (1) بَعْلِهِمْ وَهَمَتْ وَجَدَلْوا فَكِّغْ كانَ هِقَابِ أي: يماري في آيات الله ويخاصم بهوى

نفسه وطبع جبلة عقله (₹) والملاحظ في الآيتين أن الجدل في الآيات جاء بعده عدم قبول النصيحة من الأنبياء، ومن ثم تكذيبهم، وهذا بسبب الغرور بالباطل. وكذا كان موقف الأمم التي غرها في دينها ما كانت تعبد من دون الله، فلم تقبل نصح أنبيائها، قال قوم نوح لنبيهـم: دوهُ




 .[ヶ६-

في ذلك، والغرة في الدنيا أن يغتر بها وأن تشغله عن الآخرة أن يمهد لها ويعمل لها وأما متاع الغرور فهو ما يلهيك عن طلب الآخرة، فهو متأع الغرور، وما ولا لما لم يلهك فليس بمتاع الغرور، ولكنه متاع بلاغ إلى ما ما هو خيرّ منهاه| (1) وعلى هذا فالحياة الدنيا غير مذمومة، بل المراد أن من صرف هذه الحياة الدنيا لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشيطان ومتابعة الهوى، فذاك هو المذموم (ث) . وهذا شأن النفوس المريضة، إذا أنعم الله عليها صاحبها الغرور والبطر، وإذا أبليت قابلت البلاء بالضشجر. فيا عجبًا من إنسان إذا أنعم الله عليه أُعجب بنفسه، وتكبر مختالًا في زهوه، لا لا ولا ولا يشكر ريه، ولا يذكر فضله، ويتباعد عن بساط طاعته (ث)، ثم هو يغتر بما رزقه بدلاً

 [سبأ:

ثانيًا: رد النصيـحة، والجدال بالباطل: ينظر المغرور إلى نفسه نظرة إعجاب، ويظن أن الحق ما قال ولا سواه، وأن

والنصح: (إخحلاص العمل عن الفساد. وقيل: إنه بيان موضع الغي ليجتنب، وبيان

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: الزهد، نعيم بن حهاد ro/ro، معالم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( لطائف الإشارات، القشيري } \\
& \text { (1) انظر: الزهد، نعيم بن حهاد ro/ro، معالم } \\
& \text { التنزيل، البغوي }
\end{aligned}
$$



الخ

الشيء نهو بغي (ب)، والبغي في عدو الفرس الختيال ومرح (8). وأما التكبر والاستكبار فهما بمعنى التعظم ${ }^{(0)}$ ومن معاني الاستكبار: أأن يتشبع المرء فيظهر من نفسه ما ليس له، وهو مذارْموم،
 [البقرة:
والمعنيان السابقان للبني والاستكبار
 ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة والئ، وكونه سكون النّس إلى مايوافق الهوى، وما والبا البغي والاستكبار إلا متابعة للنفس على هواليا واليا وتحقيق لنزواتها ومبتغاها فيما يستحس ظاهره، ويحصل الندم عند انكشاف الحال فيه، وكذا هو الغرور. والملاحظ أن التضرع إلى الله يكون في حال الشدة والبلاء، أما في حالـي الـي الخير
 والبغي والبطر والغرور. قالْ تعالى:


 في اللنة، أبو علي القالي،صMVY
 (() التوقيغ على على مهمات التعارين، المناوي

موضع الرشد ليطلب)|(1)
وقال صاحب المنار: الالنصح تحري
الصالاح والخير للمنصوح لله والإخلاص
 ينفعكم بمجرد إرادتي له فيما أدعوكم إليّه، وإنما يتوقف نفعه على إرادة الله تعالى، وقد مضت سنته تعالى بما عرف بالتجارب أن أن نفع النصح له شرطان أو طرفان، هما الفاعل للنصح والقابل له، وإنما يقبله المستعد للرشاد، ويرنضه من غلب عليه النيا والفساد بمقارفة أسبابه من الغرور بالغنى والجاه والكبر)|(ث) وعلى شاكلة قوم نوح كان قوم صالح، فلم يتعظوا بنصحه لهم وقالوا لنيهمم:



 .

ثالثًا: البغي والاستكبار:
البغي: التعدي، وبغى الرجل على الرجل: استطال. ويغت السماء: اشتد مطرها، ويغى الوالي: ظلم، وكل مكا مجاوزة في الحد وإفراط على المقدار الذي هو حد (1) (Y) تنسير المنار، متحمدرشيدرضا (Y/T (Y)

مثل البغي وقطيعة الرحم)(\$)، وأما في الآخرة نكفى دلالة على ذلك ما أفادته الآية

من التهديد والوعيد. والخخلاصة: إن البغي -وهو أشنع أنواع الظظلم- يرجع على صاحبه؛ الما يولما يولد من العداوة والبغضاء بين الأفراد، ولما يوقد من نيران الفتّ والثورات في الشيعوب، فمن يبغغى على مثله تجلده قد خلق له عديرًا أو

أعداءً ممن يبيغي عليهم (8) ومن صور البطر والغرور بدلا من الحمد والشكر غرور تارون الني ظن أن ما أوتيه
 أيضا اغترار قوم قارون بما أوتيه قارون: قال تعالى:
侕
 الحا الحد بالتكبر والتجبر عليهم، فطلب الفضل ألئل عليهم وأن يكونوا تحت أمر ه، أو ظلمهم (0) .

 والترمذي في سننه، أبواب صفة الثون الثيامة والرقائقق والؤرع عن رسول الثله صلى الله عليه وسلمه، \& / 170 .

 انظر : التنفسير البسيط، الو احدي


 والبغي العمل في الأرض بالفساد وبالمعاصي، من بنى الجرح إذا فسل، وأصله الطلب، أي: يطلبون الاستعلاء
 ومنه بغت المرأة بغاءً إذا فجرت فطلبت غير زوجها(1)
وقيل في معنى البغي أيضا أنه: والكبر، وقيل: هو الظلم. وقيل: الحقد. وقيل: التعدي. وحقيقته: تجاوز الحلد، فيشمل هذه المذكورة ويندرج بجميع أقسامه تحت المنكر، وإنما خصر بالذكر امتمامكا بها به لشدة ضرره ووبال عاقتبه، وهو من الذنوبا التي

ترجع على فاعلهاها (Y). والباغي اللذي اغتر بقوته وكبريائه ما يضر إلا نفسه، لأن وبال بغيه عائد إليه، فقد يمتع ببغيه متاع الحياة الدنيا ثم يعود إليه وبال بغيه في الدنيا وفي الآخرة أيضا، وفي الآية إيماء إلى أن البغي مجزي عليه في الئي الدينا

 من ذنب أجلدر أن يعجل الله تعالى لصاحبا العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الي الآخرة

 (Ү) فتح آليّان في مقاصد القرآن، صديق خان $r \cdot r / v$

الغ

ورسله، وعن الأخذ بنصيبهم من الآخرة
 اليقظة، وهو طمع الإنسان في طول العمر وحسن العيش وكثرة المال والجاه ونيل الشهوات، فإذا حصل ذلك ونك صار محجوبا عن الدين وطلب الخلاص؛ لأنه غريق في الدنيا بلذاته (ب).
قال ابن عباس: اوذلك أنهم كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعامث إليه

وعلى شاكلة آية الأعراف السابقة كانت آية الُجاثية، قال تعالى:

[ ${ }^{[r 0}$

 [لأنعام: •V]. والمعنى: آذر هؤلاء الذين اتخذوا دين الله وطاعتهم إياه لعبًا ولهوّا، فجعلوا حظوظهم من طاعتهم إياه اللعب بآياته، واللهو والاستهزاء بها إذا سمعوها وتليت عليهم، فأعرض عنهم، نإني لهم بالمرصادياد، وإني لهم من وراء الانتقام منهم والعقوبة
 الحياة الدنيا ونسيانهم المعاد إلى الله تعالى

رابًِا: الاستهز اء بآيات الله تعالىى:
إن هؤلاء استهزؤوا بآيات الله لأنهم
اغتروا في الحياة الدنيا، فهم طمعوا في طول العمر وحسن العيش وككرة المال وقوة الجاه، فاشتدت رغبتهم في هذه الأشياء، وأصبحوا محجوبين عن طلب الدين غارقين في طلب الدنيا؛ فاتخذوا دينهم لهوّا ولعبّا (1)



 [01
(ايعني: أنهم تلاعبوا بدينهم الذي شرع
لهم ولهوا عنه، وأصل اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. ويقال: لهوت بكذا ولهيت عن كذا أي: اشتغلت عنهـه| (ث) وقد اتخذ المسركون اللهو واللعب دينا
 تحريم البحيرة وأخواتها، والمكاء والتصيا حول البيت، وسائر الخصال الذميمة التي كانوا يععلونها في الجاهلية. وخلعهعم عاجل ما ما مل فيه من خصب العيش ولئ ولنته، وشغلهم ما مه فيه من ذلك عن الإيمان بالله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: اللباب في علوم الكتتاب، ابن عادل } \\
& \text {. } 1 \text { Mo/a } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 أي: شككتم في نبوته وفيما أوعدكم به
 ما كتتم تتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين

毕 زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم

الله في النار (8)

 [الأعراف: 00]. 0 [0
(ايعني أنهم تلاعبوا بدينهم الذي شرع لهم ولهوا اعنه. وأحل اللهو ما يشغل

الإنسان عما يعنيه ويهمه||(0)
سادسًا: التسويف والأماني الباطلة:
قال ابن الجوزي: (افمن الناس من يغره
 وأكثرهم متزلزل الإيمان، فنسال الله أن يميتنا مسلمين|"(T)
فالكفار كانوا يسوفون ويؤخرون في توبتهم إلى الله، ويمنون أنفسهم بعغوه وغفرانه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) انظر : لباب التأويل، الـخازن ६/ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) صيد التخاطر، ابن التجوزي ص الـا }
\end{aligned}
$$

ذكرهو والمصير إليه بعد الممات|(1) (1) تال ابن عباس: إيعني: الكفار الذين إذا سمعوا آيات الله استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذكرهاه( ${ }^{(Y)}$
وقال مقاتل: ا(اتخذوا دينهم الإسلام لعبّا، يعني: باطلّا ولهوّا عنها(4) خامسًا: الانغماس في الشهوات والشبهات:

إن الركون إلى الدنيا ومفاتنها وشهواتها يعد المدخل الرئيس للانز الاق في الشبهات التاتي والتزوير في العقائد رجاء موافقة الهوى، فالفتنة مقدمة للغرور.

 وَغْرَّعْمُ الْ
يعني: ينادي المنانقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين حجز بينهم وبقوا في
 ونصوم، هِ أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها في المعاصي والشهوات، وكلها فتتة،
 تربصتم بمحمد صلى الله عليهو وسلموقلتم:

$$
\begin{aligned}
& \text {. المصـر السابق (1) (1) } \\
& \text {. Yl }
\end{aligned}
$$

## عاقِبة آثرورو

بين التقرآن الكريم عاقبة الغرور، وبيانها في النقاط الآتية:
أولًا: الاستدراج:
الاستدراج هو الإمهال والتأنير إلى أجل، فإن الله تعالى قد يعطي الكفار من اللنيا مع جحودهم وشركهم ما لا يعطيه للمؤمنين، ومن هنا جاء الخططاب للنبي عليه




$$
\text { . } 192-197
$$

والمراد تصرفهم في التجاريارات والمكاسب، أي: لا يغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم في البلاد كيف شاؤوا وأنتم معاشر المؤمنين خائفون، فإن ذلك لا يبقى إلا مدة قليلة ثم يتقلون إلى أشد العذاب، وإنما وصفه الثله تعالى بالقلة؛ لأن نعيم الدنيا مشوب بالآفات والحسرات، نما ثم إنه بالعاقبة ينقطع وينفضي (+).
قال ابن كثير: מلا تنظروا إلى ما مؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغنبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله اله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيية، فإنما

وقال تعالى:
وَا وَغْرَتْمُمْ [行

طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار

 كريم لا يعذبكم") فهذا خداع من الشيطان بإمهال الله للإنسان وحلمه عليه، وأن هذا الإمهال مدعاة للرضا عنهم وعدم إنزال العذاب عليهم. قال الطبري: (اخدعكم بالله الشيطان، فأطمعكم بالنجاة من عقوبته والسلامة من عذابه|)



إلى طريق الغواية، أو هو الدعاء إلى ترك الدين وتقبيحه في عينهم (ب) والملاحظ هنا أن الإغواء والتغرير الذي قام به إبليس عندما شعر بعلوه ونـوه وتكبره قام به أيضا فرعون بعد أن زهت نفسه وانير إنتالت فاغتر بنفسه ودعا قومه إلى الضـلال موهما إياهم أنه طريق الرشاد، وهو في الـي الحقيقة


ولما أن كان الشيطان المصلدر الرئيس
 إلا الضلال تلاه أهل الباطل في تغرينرير بعضهم بعضّا؛ لإضلالهم علمن طريق الهـداية. قال تعالىى:


会 ثالثًا: استحقاق العقّاب:
إن العذاب الأليم مصير المغرور الذي بدل في دين الله وشك في عطائه، وظن في نفسه من الصفات ما لا تجا قال تعالى:


( $\left.{ }^{( }\right)$


نمد لهم فيما هم فيه استدراجاه| (1) وقال تعالى: :
 . [
فلا يغر رك إمهالهم وإقبالهم في دنيامه، وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بالتجارات المربحة، والتكبر والتجبر بغير حق، وفإنهم مأخوذون عما قريب بكفرهم أخذ من

قبلهم
ثانيًا: الضلال:
لما أن كان الغرور من عمل الشيطان وتزيينه للنفوس أصبح من انساق إليه كأنما تتع خطوات الشيطان وسار على نهجه واكتسب بعضا من صفة الغرور عنده. قال تعالى:









والإضلال: الصرف عن طريق الهداية



قال تعالى: :

 في الآية دلالة على أنهم مأيوس من الرضا عنهم يوم الحشر بحيث يعلمون الوا لا طائل في استعتابهم، فلذلك لا يشير أحد عليهم بأن يستعتبوا، وقد يكون المعنى أنهم يطردون ولا يجدون من يشير عليهم بأن

يستعتبو| (8)



 كِ

 فهؤلاء لما جعلوا اللعب واللهو دينًا أو اتخذوا دينهم الذي كان ينبغي لهم لعبًا ولهوّا فقد أسلموا أنفسهم للهلالوك، أو ارتهنوها للهلاك جزاء جاء فعلهمب، وقال العوفي:

أسلموا إلى خزنة جهنم (0) وقال تعالىى:






 والجريمة التي اقترفها هؤلاء كما قال ابن عباس: (أنهم كانوا إذا دعوا الئى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزؤوا به، اغترارًا

بالله(1)
وكان من عقوبتهم نسيان الله لهم يوم اللقيامة، ومعنى الآية: عن ابن عباس قال:
 والمعنى: نتركهم كما تركوا لثاء يومهم هذا. وقال مجاهد: نتركهم في النار. وقال اللسدي: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن أن

يعملوا للقاء يومهم هذا (ث) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للعبد يوم القيامة: (ألم آكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظنتت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسا نسيتني. ثم يلقى الثاني نيقول: أي فل الم أكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس، وتربع؟ فيقول: بلى، أي رب. فيقول: أفظتنت أنك ملاقي؟

أنساك كما نسيتني) (1)
(1)
 القرآن العظيم، ابن كثير ( ( أخرجه هسلم في صصيهعه، كتاب الزهد

وفي هذا قول عمر بن الآخطاب رضي
 وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم . خافيةٌ (گ)
ومن غرور الإنسان بالله تعالىى ظنه أن مقامه في الجنة رغم فسقه وفجوره، قال تعالى في وصف هؤلاء: اؤَوْكَنْ



 ترسم هذه الآية صورة الإنسان اللذي لا يميز بين عطاء الله وبلائه؛ فهو يحسب ألا ما أوتي من نعيم الدنيا لأجل أن الله تعالى يحبه، وأن له حظوة سيأخذها إن رد إلى الآخرة.
قال سيد قطب في وصف هذا المغرور: ارانتفخ في عين نفسه فراح يتألى على الله، ويحسب لنفسه مقاما عنده ليس له! وهو غرور، عندئذ يجيء التهديد في موضعه


 ور
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، رقم . 29 / 11 ، 0r19 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 97 /9.
[الأعراف: 179].
جاءوت هذه الآية في حق اليهود الذين ورثو الالثوراةوتابعو أأسلافهم على المعاصي وضيعوا العمل بما فيها، ومع إقدامهم على الـى الـى هذا اللذنب العظيم يتمنون على الله الأماني الباطلة الكاذبة بأن الله سيغفر لهمه، وإن وجلدوا من الغد مثله حلالا كان أو حراما

أخذوه وتمنوا على الله المغفرة) (1) قال مجاهل: ا(يعني: يأحذون ما يجدن الماون

ححلالًا أو حرامًا ويتمنون المغغرة|"(ب) وهذا الغرور مهلك لأنه عكس ما ينبغي للمرء أن يكون، فالمؤمن ينغي أن يبتعد عن الذنوب وأن لا يحرص على الدنياء ويتهم نفسه بالتقصير، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب بين يدي الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الكيس من دال نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله). ومعنى قوله: (من دان نفسه) يقول: حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة|(1)


الطبري r/


أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة الثقيامة
والرقائقّ والورِ عن رسول اللنه صلى اللّه عليه
وسالم، باب ما جاء جاء في صفة أواني التحوض
رقم TYOQ، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد

## عالاج آثفرور

من رحمة الله تعالى بنا أن أبان لنا في كتابه الكريم الداء وأثبعه بالعلاج الذياني
 في المقابلات بين الخير والشر، الإيمان والككر، والنفقة والبخل، والجنة والنار، وفي ذلك إرشاد للمرء بأن يختار ما هو أهدى سبيلاً.
أولًا: الإيمان بأن الله تعالى هو المنعم:
إذا علم المرء أن المنعم هو الله وأن ما به من نعمة فمن الله فإنه يخضع لك الله ويتواضع له، ويعلم أن المال والولد والدنيا بكل زيتتها ومفاتنها وبهارجها مي من اللها للها وأن زوالها بيد الله، حينها لا يسع الإنسان إلا الشكر للمنعم، فبالشكر تدوم النعم، أما الكبر والغرور فعاقبته الخذلان والنا والخسران،
 وأن ثمار عدم الاغترار بها المغغرة من الله والرضوان.
قال تعالى: :

 كَ

 وإن من أعظم الفتن التي يتعرض لها

إذا أنعم الله عليه استعظم وطغى وأعرض


ويتهاوى ويصغر ويتضاءل)، (1) . نهو لما ظن أن له الحسنى في الآخرة قاس أمر الآّخرة على أمر الدنيا (ب).
 [01-
يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته، أنه حين يمسه ضر من مرض أو شدة أو كرب يلح في الدعاء، فإذا كشف الله خره ارْ
 قائلًا: إنما أوتيته علم من الله، إني لـه أهلم، وإني مستحق له، لأني كريم عليه. أو على علم مني بطرق تحصيله. وقد بين الله أن هذه فتنة يبتلي بها عباده لينظر من يشكره ممن يكفره، أما أهل الغرور فيعدون الفتنة منحة، ويشتبه عليهم الخير المحض بما قد يكون سببًا للخير أو للشر، ولا يقرون بنعمة ربهم، ولا يرون له حقَّا، فلم يزل دأبهم حتى أهلكوا، فما أغنى عنهم ما كسبوا.
ولُما ذكر تعالى أنهم اغتروا بالمال وزعموا بجهلهم أنه يدل على حسن حال صاحبه أخبر هم تعالى أن بسط الرزق وقي وقبض لا يرجع لعلمهم، وأن مرجع ذلك عائد إلى الثى الحكمة والرحمة، وأنه أعلم بحال عبيده، فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم، لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض، فيكون تعالثى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة

(1) انظر: تيسير الكـريم الر حمن، السعدي ص.

المغرور أن يظن أن ما به من نعمة هي من
 المنعم سبحانه، فهذا قارون الذي ألصابه الغرور بما آتاه الله، أنكر الواهب وتعلق بأوهام النفس قائلْا: عِندِيَّ وصاحب الجنة الذي حدثنتا عنه سورة الكهف ظن أن أمر بقاء جنته بيده وتغافل

[انكهن:
بل وصل الغرور في فرعون أن يظن نفسه إلها، وأن ما تحت ملكه من خيرات وجنان هي من تدبيره ورعايته، فنسي المنعم



وشأن الإنسان بشكل عام أنه في الڭخيرات والنعم يغفل عن المنعم، وعند الضضيق والكربات يتوجه إلى الله تعالثى مقرا بذنبه راجيًا عفوه كي يذهب عنه ما ألم به من من

بلاء ويكشف عنه السوء.
قال تعالى:






إنما هو بمشيئة رب السماوات والأرض．
 （10）侕 رَبِّ آلَعَلَحِينَ （15）
 （107）稬牦
.[וケד-IYを

وكان الله تعالي قد أعطامم قوة عظيمة، وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله، ولكنهم نخروانيا، واستكبروا، وأصابهم الغرور فقالوا على غرار قول فرعون وقارون：（من أشد منا قوة）، واستعملوا قوتهم في معاصي اللهن،
 ذلك، وأمرمم بالتقوى（ث）． والآيات في سورة الشعراء فيها تسلسل واضح بأن الأمر بالتقوى دأب الأنياء مع أقوامهم، فبعد ما سبق من الآيات في في التي شأن هود مع قومه، تلتها آيات مشابهة في المضمون تعرض موقف صالح مع قومه ودعوته لتقوى الله وعدم الاغترار بأمر
（Y）انظر：تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص

ثانيًّا：التزود بالتقوى：
التقوى علاج كل علة، وسلاح المؤمن على مر الأزمان، وسد منيع في وجه الشيطان، فلا ينفذ الشيطان إلى نغس التّقي فيسول له الكبر والغرور، وقد أوصى الله بها عباده جميعا، وخصر المؤمنين بها والئه فهي سبيل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة．


［ 9 ．



 وقال تعالى：
 يعني：من يصبر على طاعة الله تعالى، ويصبر على المصائب، وعن المعاصي، يسر الله عليه أمره، ويونقه ليعمل على طاعتة، ويعصمه عن معاصيهة（1）لـي ومجمل دعوى الأنبياء تقوم على توحيد الله تعالى وتقواه، فمعظم الأنيساء أوصوا أقوامهم بالثتقوى، ويينوا لهم أن ما ما مم فيه من النعم من مال ومصانع وبنيان وأولاد؛

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: جامع البيان، الطبري (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القر آن، القرطبي YOY/ Y }
\end{aligned}
$$

دخول الغرور إلى نفس الإنسان، فقد نهي الإنسان من تتع خطواته، لأن اتباعه طلب للفحشاء والمنكر:
قال تعالى:



[البقرة:



[1s\%
وقالعز من قائل:



يعني: لا تتبعوا آثاره ومسالكه ولِّوَوْنِّنِّف
 يعني بالثقائح من الأقوال والأفعال وكل ما يكره الله عز وجل والآية عامة في حق كل

أحل
وإن من أسباب النجاة عدم مجالسة المغرورين اللنين غرمم الشيطان فأصبحوا عونا له وجندا من جنودهن،وقد نهى الله تعالى نيه عن مجالستهم وهم في منكرهم ميينا أن الشيطان له الدور الأكبر



قال السعدي: (أي: النذين وصفهم ودأبهم الإفساد في الأرض بعمل المعاصين الما والدعوة إليها إفسادًا لا إصلاح فيه، ومذا أضر ما يكون لأنه شر محض وكانيأن أناسا عندمم مستعاون لمعارضة نيرن نيهم موضعون في الدعوة لسبيل الغي، فنهامم صالح عن |الاغترار بهم||(1)
ثالثًا: عدم اتباع خطوات الشار الشيطان: وسوسة الشيطان عبارة عن الخواطر التي يجدها الإنسان في قلبه، وفاعل هذه الخواطر هو الله تعالىى، وهو المحدلث لها في باطن الإنسان، وإنما الشيطان كالعرض، والله هو المقدر له على ذلك (ب) ومع أن الله تعالى مكن الشيطان من
 الإنسان، إنما هو قرين يوسوس له ويزين الهِ المنكر والباطل، فني الحديث الصححيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الثيطان يجري من الإنسان مجرى الدم)(\$).


 الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في


الغ2
 [غانر: :Ar،يوسف:9.9.].
أفلم يسيروا فيدركوا أن مصير أسلانهم من المكذبين والغاوين كمصيرهمه، وأن سنة الله الواضحة الآثار في آثار الغابرين ستتالهمر. فتلبروا سنن الله في الغابرين؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع الباقي على المتاع التصير؟(t). إن قارون لما أن اغتر بماله زاعمًا أن ما ما أوتيه بعلم من عنده، وخري زيتهه متباهيًا مغرورًا اغتر قومه بزيتنه قائلين:侵



 (افلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر، وازينت الدنيا عنده، وكثر بها إعجابه، بغته
 من جنس عمله، فكما رفع نفسه على عباد الله، أنزله الله أسفل سافلين، هو وما اغلي اغتر به، من داره وأثاثه، ومتاعهب| (5)
 جماعة أو أقارب أو أصدقاء أو جنود، لم
 (६) تيسر انگريم الر حمن، السعدي ص \&

في جر الناس إلى مجالس الباطلل فال تعالى: فوَ

 [الأنعام: 1 [7]
يخوضون في آياتنا في الاستهزاء بها والطعن فيها، وكانت قريش في أنديتهم
 وقم عنهم حتى يخوضوا في حديث غير فيره فلا بأس أن تجالسهم حيثلذ وإما ينسينك الشيطان وإن شغلك بوسوسته حتى تنسى

أي: يخوضون في آيات الله بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها. عَنْمُهُ فلا تجالسهم وقم عنهم.
 حتى تنسى النهي (1). وقرأ ابن عامر:
(يُتَسِّتَّكَ) بالتشديد (ب)
رابعًا: الاتعاظ بمصارع المغرورين: دعانا القرآن الكريم للسير في الأرض والنظر في مصارع الغغابرين لا للتسلية والتاكد من الخبر؛ بل لأخذ المواعظ والعبر

(1) انظر: الكشاف، الزمتششري r/\&r، أنوار




يكن له عاصم من أمر الله فجاءه العذاب، والأقوام فهو كثير في الأمم الغابرة، ومنه غرور قوم هود عليه السلامّ فقد اغترا التروا
 الله إليهم هودًا نبيًّ وهو من أوسطهم نسبًا وأفضلهم حسبًا، فأمرهم أن يوحدوا ألثم أله ويكفوا عن ظلم الناس لم يأمرمم بغير ذلك، فكذبوه وقالوا من أشد منا قوةً، وبنوا

المصانع وبطشوا بطشة الجبارين)|(Y) قال تعالى:行 أَئَ ,
 فِ يُيُحَوْنَ اوالاستكبار: المبالغة في الكبر، أي: التعاظم واحتقار الناس، فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل: استجاب، والتعريف فين في الأرض للعهد، أي: أرضهم المعهودة. وإنما ذكر من مساويهم الاستكبار لأن تكبرهم هو المو الذين صرفهم عن اتباع رسولهم وعن توقع عقاب الله.
 لاستكبارهم، فإن الاستكبار لا يكون بحق إذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه لألان جميع الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال
(Y) معالم التنزيل، البغوي ب/ ع-Y.

فما نفعه مال ولا جاه فاه فكان من المهلكين.


 :

$$
[\Lambda r-\Lambda]
$$

أما موقف المغرورين بزيتنه من قومه، نقد اتعظوا وبتفكير يسير علموا أن الثليل
 وتذهب أملها معها، فمع سقرط قارون وهلاكه هوت معه الفتنة الطاغية التي جرفت بعض الناس وردتهم الضربة القاضية إلى الله وكشفت عن قلوبهم قناع الثنفلة والضهالال. وتف قوم قارون -اللنين اغتروا بماله بالأمس- يحمدون الله أن لم يستجب لهم ما تمنوه بالأمس، ولم يؤتهم ما آتى قارون. وهم يرون المصير البائس الذي انتهي إليه بين يوم وليلة. وأيقنوا أن الثراء ليس آية على الئى رضي ائله. فهو يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضا ونا والغضب. ولو كان دليل رضانما ما أخذ قارون هذا الأخذ الشديد العنيف. إنما هو الابتلاء النذي قد يعقبه البلاء. وعلموا أن الكانفرين الما
 وأما الغرور على صعيد الجماعات
(1) انظر: في ظلال الثرآن، سيد

الخ

المغرورين قال الله تعالى عن المتقين اللذين استجابوا للدعوة نبيهم، ولم تفتنهم قوة أجسامهمه، ولا وفرة أموالهمه، ولا كبرياء
 ［نصلت：11］ قال الطبري：„فأما عادٌ قوم هود


（4）
وفي تفصيل أكثر لغرور قوم هود جاء في




 لَعَلْكُمَ
 （1）

 ولما لم يستجيبوا لنيهم قال تعالى：准除
 قال الطبري：מفأهلكنا عادا بتكذيهمر رسولنا． ذكره：إن في إهلاكنا عادا بتكذيها رسولهاه،
(Y) جامع البيان، الطبري /Y/

والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلو عن النقص وليس للضعيف الناقص حق في الكبر، ولنكّك كان الكبر من خصائص الله تعالى．ومم تد اغتروا بقوة أجسامهم وعزة أمتهم وادعوا أنهم لا لا يغلبهم أحدل، وهو معنى قولهم：من أشد منا قوة، فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم؛
 فلما جاءءهم هود بإنكار ما ما هم عليه من الشرك والطنيان عظم عليهم ذلك لأنهم اعتادوا العجب بأنفسهم وأحوالهم فكذبوا رسولهمr، فلما كان اغترارهم بقوتهم هو هو باعثهم على الكفر وكان قولهمه：من أشد منا قوة ديلالا عليه خص بالذكرا（1）．
 صَرْصَصَّهِ هِ هذا تفسير الصاعقة التي أرسلها عليهم، أي：ريحا باردة شلديدة البردوشديدة
الصوت والهبوب.

متتابعات. وقيل: شداد.

停

 ثم كانت عاقبة المتقين غير عاقبة
 （Y）الظُ：الجّالمع لأحكام القرآن، القرطبي ．rev／10

لعبرة وموعظة لقومك يا محمد، المكذبيك صرف حياته في غير طاعة الله فحياته مذمومة، ومن صرف حياته في طاعة اللّ

فيما أتيتهم به من عند ربك｜（1）
وفي الآيات، اللسابقة من عاقبة فـة فحياته خير كلها． المغرورين ما يغني عن الشرح والبيان فإن حاصل له كلعب الصبيان． حاص من عرف الله تعالى لا يأمن مكر اللله ومن نظر إلى فرعون وهامان وثمود وماذا حل

病 في حياتكم بما يفتخر به بعضكم على بعض．病 بكثرة الأموال والأولاده وقيل：بجمع ما لا يحل لـه فيتطاول بماله وشخدمه ووللده على أولياء الله تعالى وأهل طاعته． ثم ضرب لهذه النحياة مثلا فقال تعالى：
 إنما سمي الزوَّاع كفارًا؛ لسترهم الأرض بالبذر．
．受 أي：بعد خضرته

يتحطم ويتكسر بعد يبسه ويفنى． كا كانت حياته بهذه الصفة． قال أهل المعاني：زهد الله بهذه الآية في العمل للدنيا، وهذه صفة حياة الكافرين وحياة من يشتغل باللعب واللهو؛ ورغب

للمغرورين
خامسًا：الزهدلـ ثي الدنيا：
الزهد يصرف النفس عن شهواتها، ويعافيها من أسقامها، ويصححع سلوكها واعتقادها، ويورث النفس الأدب مع الله، والتواضع مح العباد، فحين يزهد المرء في اللدنيا ويعلم أن ما فيها نعيم زائل وأن الذي الذي يلوم ما أعده الله للصابرين، فإنه لا يغتر بكل مفاتنها ويقدم مغفرة اللله ورضوانه على كل المتاع الزائل．
قال تعالى ： وَكْ会
 عَ ألْ



 أهلك أمرنا وقضاؤنا نبات هذه الأرضى بعد حسنها وبهجتها، حتى صاري بالأمس، كأن لم تكن قبل ذلك نباتًا على ظهرها
ويعطي القرآن الككيم مثالًا حيَا لمن ملكت الدنيا قلبه، وشغلته عن الآخرية وظن أن الدنيا باقية له في قصة صاحب الجنة الذي نصحهه صاحبه المؤمن غير أنه لم يرعوي، فماذا كانت النتيجة．
قالل تعالى：



保
 هَ هِيْمَا ذَدْرُ
[الكهغ: اء - ع ६].

وبعد أن قصى القرآن الكريم علينا قصة ذلك المغرور بين لنا مثل الحياة الدنيا على الوجه الذي سبق بيانه في الآيتين السابقتين، ووجه التناسب بين قصة صاحب وبين الكلام عن تصوير سرعة ذهاب الكا الدنيا أن الدنيا لا متعلق فيها لأحد، وأنه لا لا ينبغي لعاقل أن يتنبث فيها، ومن التناسب （Y）انظر：جامع البيان، الطبري 00／10－07 0． 0 （Y）

禺
أي：لمن عمل لها ولم يعمل للآخرة، فمن اشتغل في الدنيا بطلب الآخرة فهي له بلاغ إلى ما هو خير منه، وقيل：متأع الغرور لمن
 وجاء في سورة يونس تصوير مشابه لآية
الحديد السابقة حيث قال تعالى：

下َ侕


.[Y६

أي：إنما مثل ما تباهون في الدنيا وتفاخرون به من زينتها وأموالها، مع ما قد وكل بذلك من التكدير والتنغيصى وزواله بالفناء والموت كمطر أرسله الله من السماء إلى الأرض فنبت بذلك المطر أنواعٌ من النبات، مختلطٌ بعضها ثم ييبس وينـي فكذلك يأتي الفناء على ما تتباهون به من

 [110
لا بد من أن يستقر في النفس حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة، محدورد بأجل تم تأتي نهايتها حتما يموت الصات الحو ويموت الطالحون. يموت المجاهدون ويموت القاعدون. يموت الموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد. يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون اللذين يعيشون فقط للمتاع

الرخيص.
الككل يموت كل نفس تذوق هذه الجرعة، وتفارق هذه الحياة لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه اللجرعة من هذه

الكأس الدائرة على الجمميع.矍 إنها متاع، ولكنه ليس متاع الحقيقة، ولا متاع الصحو واليقظة إنها متاع الغرور. المتاع الذي يخلع الإنسان فيحسبه متاءًا. أو المتاع الذي ينشئ الغرور والـخداع! فأما المتاع الحق. المتأع الذي يستحق الجههد في تحصيله فهو ذالك هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار. وعندما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس. عندا تكون النفس قد أخرجت من حسابها حكاية الحرص على الحياة -إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حالـ وأخرجت من

أيضا أن الآية التي تليها تتكلم عن زينة المال والأولاد، وأنهما زينة الحياة الدنيا وترشد إلى الالتفات إلى الباقيات الصالحات،我
 [الكهi:
ومن جمال التناسب أيضا أن ما ولي هذه
الآيات كان الكلام فيه عن الحشر والعرض والحساب يوم القيامة، في لفتة تنقل الإنسان من متاع زائل إلى يوم الخخلود والبقاء. سادسًا: تذّكر الموت:

إن تذكر الموت يثني الإنسان عن الاغترار في كل متاع زائل، فعن أبي هريرة،
 (أكثروا ذكر هادم اللذات)، يعني الموت (1) ولـي وقد اقترن ذكر الموت الم مع تذكير الله تعالى للناس بأن الدنيا متاع الْغرور، وذلك حتى يعلم الإنسان إذا تعلقت نفسه في الدنيا أنه ميت وأن أليامه في الدنيا معدودة فلا يغتر بها ويستعد للقاء الله.



(1) أخرجه ابن ماجه في ستنه، كتاب الزه هد، باب



حسابها حكاية متاع الغرور الزائل. عندئذ يحدث الله المؤمنين عما يتظرهـم من بلاء في الأموال والأنفس (1)
وفي آية الأنبياء قرن الله تعالى تذكير الناس بالموت بمسألة الابتلاه؛ وأعقبه


 [الأنبياء: 0ب].
ربما لأن الموت ابتلاء لأقارب الميت من الأحياء، والثذكير بالر جعة إليه حتى ينـع اللدنيا من قلوب اللعباد، فهو موت ثم ريم رجعة إلى الله، فماذا بقي من نعيم الدنيا؟.

## موضوعات ذات صلة:

الاستكبار، الشيطان، العجب
(1) (1)


[^0]:     (ع) انظر: النكشاف، الزمتخشري المسير، ابن الـجوزي

