

عناصر الموضوع

| EY | ¢ |
| :---: | :---: |
| §r | إل冖¢ |
| \&₹ |  |
| $\leqslant 7$ |  |
| Or | أسباب¢ |
| 07 | \|r| |
| 78 |  |



## 

أولًا: المعنى اللغوي:

 أي: غطي الهلالل. ويقال: يومٌ غمّ وليلة غمة، إذا كانا مظلمين. وغمه الأمر يغمه غمتا، وهو
شْيء يغشَّى القلب|(().

و والنغم: ضد الفرج، والغمة: الضضيقة|"(ع)
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
 كان، أو توقع ضرر يكون، أو يتوممه. وقيل: الغم: ما لا يقدر الإنسان على إزالته كموت المحبوب|"
وقال ابن حجر: (اهو ما يضيق على القلب)|(T).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصومه، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله


rVV/\& مقايس اللغة، ابن فارس (Y)





## ال8

## 



وجاء الغم في القرآن بمعناه اللغوي، وهو: الكرب أو الحزن يحصل للقلب بسببِ ما،
 يضيق به(ث)

(Y) انظر: جامع البيان، الطبري، Y / / /

## 

## : 1

الهم: لغة:
ما هممت به في نفسك. تقول: أممني مذا الأمر. والهمم: الحزن. والهمة: ما ما مممت به
من أمرِ لتفعله. ويقال: أهمني الشيء، أي: أحزنني. والمهمات من الأمور: الشدائد(1) . الهـم اصططلاخًا:
الهم الحزن اللذي يذيب الإنسان. يقال: هممت الشُمب فانهم، والهمم: ما هممت به في
نفسك، وهو الأصل (Y)
الصلة بين الهـم والغم:
قال المناوي: (اوقيل: الهم والغْم والحزن من واد واحد؛ وهي ما يصيب الٌقلب من الألم
 الحزن:

الحزن لغة:

والـُحْزْن والْحَزَن: شحلاف السرور (0) .
الحزن اصطلاحًا:
(العبارة عما يحصل لوقوع مكروه، أو فوات محبوب في الماضي|"(1) . الصلة بين الحزن والغم:
قال المناوي: اوقيل: الهم والغم والحزن من واد واحن واحد؛ وهي ما يصيب القُلب من الألم


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) العين، الفراهيدي (Y/ (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. فيض الثقدير (V) }
\end{aligned}
$$

# Y 

الكرب لغة:
في الصحاح: ضالكربة بالضضم: الغم اللذي يأخذ بالنفس، وكذلك الكّربا الكرب. تقول منه: كربه الغْه، إذا اشتلد عليه. والكرائب: الشُدائد، الواحلدة كريبة|(1)

الكربِ اصطلاحًا:
قال الراغب: (االكرب: الغنم الشديد. قال تعالى:

واللكربة كالغمة، وأصل ذلك من: كرب الأرض، وهو قلبها بالحفر، فالغم يثير النفس
إثارة ذلك)
الصلة بين الغم والكرب:

 ع السرور:

السرور لغة:
يقال: سررت برؤية فلانٍ وسرني لقاؤه، وقد سررته أسره أي فرحته، السرور خلاف
 السرور اصطلاحًا:

 الصلة بين السرور والغم:
بينهما تضاد، فالسرور خلافـ الـحزن، والغم انقباض القلب مع الحزن.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الصحاح، النجوهري (1)/ (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) انظر : المغردات، الر اغب الأصغهاني ص FYA. }
\end{aligned}
$$

وبيانه كذلك في قوله تعالى: جا بَ بَ
 فقد دلت الآية على أن سبب حزنه صلى الله عليه وسلم عدم إيمان هؤلاء
 وتوفيق بمعنى الإنكار عليه أي لا تكن كذلك، و االباخع نفسه" هو مهلكها وجها وندا : وحزنا على أمر ما وتوله الَا استعارة نصيحة، من حيث لهم إلدبار وتباعد عن الإيمان، وإعراض عن الشرع فكانيأهم من فرط إدبارهم قد بعدوا نهو في آثاريارهم

 على المصدر، قال الزجاج: و والأسف"
 واختار ابن عطية أن آالأسفه في الآية بمعنى الحزن لا الغضب لأنه بسبب شيء لا لا يملكه ولا تصرف له فيه، قال: او هالأسف" الها في هذا الموضع الحّزن، لأنه على من لا يملكه ولا هو تحت يد الأسف، ولو كا كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته

 تأملت هذا في كلام العرب اطرده، وذكره


## 

نص القرآن الكريم على أن أنيباء الله عليهم السلام أصابهم الغم كما قال عن يونس: ((1)) (4)
[الأنبياء:AN].

فهو عليه السلام ملم ينج من الغم إلا لأنه كان قد أصيب به من جراء ما مل بل به من البلاء.
وقد كان النبي صلى الثله عليه وسلم يحزن لإصرار المشركين على عنادمب وكفرهم الذي فيه هلاكهمب، فينزل عليه نحو

 وقوله سبحانه: : الْ هَ


 تسلية من الله لرسوله، صلوات الله وسلامه عليه، في عدم إيمان من ملم يؤمن به من من


قال مجاهلد، وعكرمة، والئحسن، وقتادة،
وعطية، والضحاك:
قاتل نفسك||(1)
(1) تنسير القرآن العظيم، ابن كير 140/4.



قتادة أيضا: حزنال|(1) . القديم والشوق المقيم، وذكرته هذه المصيبية الخفيفة بالنسبة للأولى، المصيبة الأولى.

 ودلت الآيات على أن أنبياء الله عليهم اللسلام ومنهم نبينا محمد صلى اللى الله عليه وسلم قد أصابهم الغم، وما ذلك إلا لأنهم بشر يصيبهم ما يصيب البشر وا وا

 الكلام. أي: لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا. كا

 من الخخلق، فقولوا ما شئتم

-ويقر عيني بالاجتماع بهم|"(Y) وتضمنت الآيات أن يعقوب عليه السلام أهابه من فراق ابنه يوسف حزن عظيم -كما تقدم- ودل على ذلك قوله:

 نزل الأسف منزلة من يعقل فيقول له: آحضر فهذا أوان حضورك، وأضاف الأسف إلى

 اللذي أوجب له كثرة البكاءء حيث ابيضت الئلئ به من بين جزئيات جنس الأسف. والألّف
 تيسير الكريم الر حمن، السعدي صع ع ع. (1) الهصدر السابق.
 البكاء الكثير الذي هو سبب ابيضاض العينين. وعندي أن ابيضاض العينينين كناية العيان عن عدم الإبصار وأن الحزن الحن هو الكبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر. فإنٍ توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أنضى إلى

تعطيل عمل عصب الإبصار||" (8) ودل ابيضاض عينيه على أنه ما زال يشعر بهذا الحزن منذ أمد طويل، نمّ إن بعض الحوادث قد تؤدي إلى تجلد هندا منا الحزن وتجدد الشعور بألمه كما حدث له من من فقد ولده الثاني إبنيامينه الذي ذي ذكره ما أصابي من الحزن بفقد يوسف فكان الحزن على الثاني مجلدا للحزن على الأول مع ما الضضم إليه من مكوث الثائث أيضا بأرض مصر: "وإنما ذكر القرآن تحسره على يوسف علي اليا السلام ولم يذكر تحسره على ابنيه الآخرين لأن ذلك التحسر هو الذلي يتعلق بهذه القصنة فلا يقتضي ذكره أن يعقوب عليه السلام ملم يتحسر قط إلا على يوسف، مع أن الواو لا لا تفيد ترتيب الجمل المعطوفة بهاه|، ${ }^{\text {(o) }}$. وأفاض الرازي في ذكر علة الاقتصار على النص على التحزن على يوسف وحـي فقال: وإنما عظم حزنه على ملى مفارقة يوسف عند هذه الواقعة لوجوه:

[^0]وصور القرآن الككريم آثار هذا الحزن في
فعله عليه الألامام وقوله: فأما فعله نهو أنه أعرض عن أبنائه، وأما قوله فقد تقدم. قال الرازي: اواعلم أن يعقوب عليه
 وأعرض عنهم وفارقهم ثم بالآخرة طلبهم وعاد إليهم. أما المقام الأول: وهو أنه

 ضاق صدره بسبب الككلام الذي سمعه من أبناثه في حق بنيامين عظم أسفه على يوسف عليه السلام: وقال يا أسفى على يوسف||(ثا كما أن هذا الحزن قد أثر عليه تأثيرًا بينا بدا عليه ومن ذلك إيضاض عينا
 لم يبصر بهما ست سنين، وأنه عمي، قاله مقاتلل وقيل: تد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤية، والله أعلم بحال يعقوب||(ب) وقد يؤيد أن بصره قد ذهب توله


 وتضمنت الآية أن سبب ابيضاض عينيه حزنه، قال ابن عاشور: (اومن في قوله:




ما قصه القرآن الكريم، قال الرازي: الواعلم أن آشرف أعضاء الإنسان هذه الثلالثة، فبين تعالّى أنها كانت غريقة في الغم فاللسان كان مشغولا بقوله: يا أسفى والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذي يشه الوعاء المملوء اللذي شد ولا يمكن خروج الماء منه وهذا مبالغة في وصف ذلكا (الغمب")
وهذا الذي بدا منه عليه السلام غير مستغرب لأنه جار على الطبيعة التي فطر عليها البشر كلهمه، وما كان الأنبياء إلا بشرا كما قال سبحانه:
 تَعْلَوُوِ
 وقال جل وعلا: رِنَ
型

قال القرطبي: (فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: منها: أن يعقوب صلى الله عليه وسلم لُما علم أن يوسف صلى النى الله عليه وسلم حي خاف على دينه، فاشتد حزنه لذلك. (\%) الهصدر السابق 99/1^٪.

الوجه الأول: أن الحزن الجديد يقوي
الحزن القديم الكامن والقدح إذا وقع على الـى القدح كان أوجع. والوجه الثاني: أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة وكانت المشابهة بينهما في في الصورة والصفة أكمل، فكان يعقوب عليه اللسلام يتسلى برؤيته عن رؤية يوسف عليه اللسلام، فلما وقع ما وقع زال ما ما يوجب اللسلوة فعظم الألم والوجلـ الوجه الثالث: أن المصيبة في يوسف كانت أصل مصائبه التي عليها ترتب سائر الـو المصائب والرزايا، وكان الأسف عليه أسفا على الككل. الوجه الرابع: أن هذه المصائب الجد المديدة
كانت أسبابها جارية مجرى الأمور الثي يمكن معرفتها والبحث عنها. وأما واقعة يوسف فهو عليه اللسلام كان يعلم كذبهم في اللسبب الذي ذكروه، وأما السبب الحقياني فما كان معلوما له، وأيضا أنه عليه السلام كان يعلم أن هؤلاء في الـحياة وأما يوسف الن الن فما كان يعلم أنه حي أو ميت، فلهنه الأسباب عظم وجده على مفارقته وقويت
 والخلاصة أن يعقوب عليه اللسلام أصابه غم وحزن عظيم لشدة ما نزل به من البّلاء حتى بدا ذلك على بدنه وفعله وقوله وهو (1) مغاتيح الغيب، الرازي

وقال: وإن ثبت بالدليل أن ثم أوصافا تماثل ما تقدم في كونها مطبوعا عليها الإنسان، فحكمها حكمها لأن الأوصاف المطبوع عليها ضربان: منها: ما يكون ذلك فير فيه مشاهدا ومحسوسا كالندي تقدم. ومنها: ما يكون نخفيا حتى يثبت بالبرهان فيه ذلك، ومثاله العجلة، فإن ظاهر القرآن فكان حزنه جاريًا على ما فطر الله عليه أنها مما طبع الإنسان عليه، لقوله تعالى:
 وإذا ثبت هذا، فالذي تعلق به الطلب

ظاهرا من الإنسان على ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يكن دانحلا تحت كسبه قطعا، وهذا قليل، كقوله:

 للإنسان، ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبًا والثا ولاني: ما كان داخلا تحت كسبه قطعا، ولا ولا ولا وذلك جمهور الأفعال المكلف بها التي هي داخلة تحت كسبه، والطلب المتعلق بها على حقيقته في صحة التكليف بها سواء

علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغير ها. والثالث: ما قل يشتبه أمره، كالحب والبغض وما في معناهما، فحق الناظر فيها أن ينظر في حقائقها، فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه، والذي يظهر من أمر الحب والبغضى والجبن والشُجاعة

تكميل ما نقص منها فإن ذلك غير مقلور تعلق تلق بها

وثيل: :إنما حزن لأنه سلمه إليهم صغيرا؛ فندم على ذلك. والجواب الثالث: وهو أبينها، هو أن
 الولولة وشق الثيابه، والكلام بما لا ينبغي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط - ${ }^{(Y)}{ }^{(1)}{ }^{(1)}$ وإلا كان تكليفًا بما لا يطاق. قال الشاطبي: األأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالثشهوة إلى الطعام والشراب الثاب لا يطلب برفعهاء ولا بإزالة ما غرز في الجبلة

 عن الجنوح إلا ما لا يحل، وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل، وذلك راجع إلى ما ينشا من الأفعال من جهة تلك الأوصاف مما هو داخحل تحت الاكتساب"(٪)
(1) أخر جه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائلّ،

 (Y) الـجامع لأحكام القر آن، الثقرطبي Y\& /Y


والغضب والخوف ونحوها أنها داخلة التصبر في المصيبة كمال بلغت إليها الشريعة على الإنسان اضطراراه، إما لأنها من أصل الإلا الإسلاميمها (ب) وما ذكره ابن عاشور من أن سنة بني إسرائيل كانت إظهار الحزن والجزع وني نقل من تمزيق الأنبياء ثيابهم غير مسلم، وإذا لم نعده شيئا مفترى لا يليق بأبياء الثياء الله فأكبر شأنه أن يكون من الإسرائيليات التي أمرنا ألا نصدقها ولا نكان انكبها وأن نكل علمها إلى الله لثلا نكذب بحق أو نصدق بياطن الاطل بل إن رائحة الانتراء تفوح من مثل هذا ولا لأن مثله لا يليق بأنبياء الله عليهم السلام نقل بعض المفسرين ذلك في معرض الرد على من ظن أن يعقوب عليه السالام جاء بما لا يليق من الجزع والشكوى. قال الرازي: امن الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله: مَآِيُشُشَ وجار مجرى الشكاية من اللّه وأنه لا يجوز، والعلماء بينوا أنه ليس الأمر كما ظنه هذا

الجامل||(8)
وربما كان وراء هذا الزعم بعض الإسرائيليات والروايات المنكرة ومنها ما روى ابن أبي حاتم بسنده عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان ليعقوب النبي

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) مفاتتح الغيب، الر ازي }
\end{aligned}
$$

الخلقة، فلا يطلب إلا بتوابعها، فإن ما ما في نطرة الإنسان من الأوصاف يتبعها بلا بد أفعال اكتسابية، فالطلب وارد على لانى تلك الأنعال لا على ما نشأت عنه، كما لا تدانيل القدرة ولا العجز تحت الطلب، وإما لألن له باعثا من غيره فتور فيه فيقتضي لذلك أنعا أخر، فإن كان المنير لها هو السابت وكابن يدخل تحت كسبه، فالطلب يرد عليه كقوله: (تهادوا تحابوا) (1) (ث)



 ما يعقبه وينتج عنه من أقوال وأفعالـ الحيا قال في التحرير: ا(على أن البكاء من
 نبيء، أو أن التصبر عند المصائب لم يكن من سنة الشريعة الإسرائيلية بل كان من سنتهم إظهار الحزن والجزع عند المصانيائب. وقد حكت الثوراة بكاء بني إسرائيل على موسى عليه السلام أربعين يومان، وحكت تمزيق بعض الأنياء ثيابههم من الجزع. وإنما (1) أخرجه أحمد في مسنده، 940.

وحسنه الألباني في إرواء الثغليل §/Y § §. .|VY/r الموافقات، الشُاطِبي (Y)
. قال: نعم أُجر مائة شهيد وقال أيضًا: (وأما البكاء فليس من المعاصي. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام: بكى على وللده إبراميم عليه اللملام وقال: (إن القلب ليحزن والعين تلدمع، ولا نقول: ما يسخط الرب وإنا علا عليك (2) وأيضًا فاستيلاء الحزن على الإنسان ليس باختياره، فلا يكون ذلك داخلا تحت التكليف وأما التأوه وإرسال البكاء فقد يصير بحيث لا يقدر على دفعه، وأما ما ورد في الروايات التي ذكرتم فالمعاتبة فيها إنما كانت لأجل أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهي أن ألا الإنسان إذا كان في موضع التحير والثردد لا بد وأن يرجع إلى الله تعالى، فيعقوب عليه السلام ما كان يعلم أن يوسف بقي حيا أم صار ميتا، فكان متوقفا فيه وبسبب توقفه كان يكثر الرجوع إلى الله تعاللى وينقطع قلبه عن الالتفات عن كل ما سوى الله تعالى إلا

في هذه الواقعة،(0)

[^1]عليه السلام، أخ مؤاخ له، فقالل له ذات يوم: ما الذي أذهب بصرك وتوس ظهرك؟ قال: الذي أذهب بصري البكاء على يوسف، وألما الذي قوس ظهري فالحزن هلى بنيامين، فأتاه جبريل، عليه السلام، فقال: يا يعقوب، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما تستتحي أن تشكوني إلى غيري؟ نقال يعقوب: إلما أثشكو بثي وحزني إلى الله. فقال جبريل، عليه السلام: الله أحلم بما تشكو) (1) ثم رد الرازي على ذلك فقال: ا(وتقريره أنه عليه السلام لـم يذكر هذه الـو الكلمة ثـم

 النياحة، وذكر مالا ينغي، وهو المراد من


 لما عظمت مصيبته وقويت محتنه فإنه صبر وتجرع الغصة وما أظهر الشكاية فلا جرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم. روي أن يوسف عليه السلام سأل جبريل هل لك علم بيعقوب؟ قال نعم قال: وكيف حزنه؟ قال: حزن سبعين ثكلى وهي التي لها ولد واحد ثم يموت. قال: فهل له فيه أجر؟


الكريم إلى نزوله بالأنبياء بسبب إعراض من يدعونهم إلى الحق وإملاكهم أنفسهم بالصد والتكذيب كالنذي دل عليه قوله عز وجل: : وِ

وقوله:
 [ 7 :
ويلحق بذلك غموم العالم في حل المعضلات التي يحتاج المسلمون فيها إلى جواب، وخصوصا إذا استعصت المسألة الما واستغلقت، وكذلك غم إمام المسلمين بمشكلات رعيته. اقال مولى لعمر بن عبد العزيز له حين رجع من جنازة سليمان: مالي أراك مغتما؟ فقال عمر: لمثل ما أنا فيه يغتم؛ ليس أحد من أمة محمد صلى اللى الله عليه وسلم في شرق ولا غربه إلا وأنا أريد أن أؤدي إليه حقه، غير كاتب إلي فيه، ولا طالبه
مني||(t).

ومن الغموم الشريفة غم الداعية في نشر اللدين وحمل الرسالة، والأخذ بيد المدعوع إلى طريق الهداية، وغموم العابد في تصحيح عبادته في التصد والأداه، وغم المسلم بما يصيب إخوانه في أقطار الأرض. ومن النموم التي تدخل في حصول مكروه أو توقع حصوله، ما يكون ناشنًا عن
(Y) انظر : الهم والحزن، ابن أبي الدنيا ص ع .

## 

إن من أسباب الغم إما فوات المحتوب
أو توقع نواته، وإما حصول مكروه أو توقع حصوله. والثلوب تتغاوت في الهم والغم كثرة واستمرارًا بحسب ما فيها فيا من الإيمان أو الفسوق والعصيان (فهي على قلبين: قلب هو عرش الرحمن، فيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير، وقلب هو عرش الشيطان، نهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم. نهو حزين علي ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحالل،(1). ويشهد لهذا المعنى قوله سبحانه:
 (
[المعارج:19-19].

أي: أنه (ايحب ما يسره ويهرب مان

 والناس يتفاوتون في الغموم بتغاوت بواعثهم وأحوالهم وما يحمله كل واحد منهم من المسئوليات.
فمن الغموم التي تدشل في فوات
المحبوب أو توقع فواته، غموم سامية، ذات دلالات طيب؛ كالحزن اللذي أشار القرآن

لبابِ التأويل، الْخازن (Y) / (Y)

بذريته من بعله، وخاصة إذا كانوا ضعفاء وليس لديه ما يخلفه لهم. وهكا وهذا تتنوع الغموم والههموم (Y) الشا ولقد أشار ابن القيم في بعض كتبه إلى هذه الأسباب، فقالل: ا(والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب، ونيل المشتهى،
 والسرور، كما أن الحزن والغْم من فقد المحقوب، فإذا فقده تولد من فقده حالة
تسمى الحزن والغمب|(ب).

ويقول كذلك: ها الحزن يتولد من مفارقة المحبوب ليس له سبب سو اهو وإن تولد من حصول مكروهء فذلك المكروه إنما كان كذلك لما فات به من المححبوب، فلا كان حزن إذا ولا هم ولا غم ولا أذى ولا كر كا إلا في منارقة المحبوب؛ ولهذا كان حزن ولا ولا ولا الفقر والمرض والألم والجهل والخمول ولا والضيق وسوء الحال ونحو ذلك على والى فراق المحبوب، من المال والوج والو والمد والعافية
 الله سبحانه وتعالى مفارقة المشتهيات من
的
 فالفرح والسرور بالظفر بالمحبوب،

المعاصي، كاللغموم التي تصيب المذنب بعد ذنبه، مثل الذي يحد
 وهو داخل ضمن عموم المصائب التي هي أثر للمعاصي، قال جل وعلا: وهِ وَمَا

 ومن الغموم مايكون بسبب ظلم الآلخرين خاصحة الأقرباء، كما قال الشاعر (1): وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
على المرء من وقع الحسام المهند

 وبدني، كما كانوا هم فتنة للظالمين بأن حملهم كبرهم وظلمهم عن النهي عن الحق والنأي عنه.

 (四) [الأنعام:or].
ومن ذلك الغموم الحاصلة بسبب مصائب الدنيا، كالأمراض المالمن الالمنة والخخطيرة، وعقوق الأبناء وتسلط الزوجة،

واعوجاج الزوج.
ومن الغموم ما يكون بسبب الخوف النـ من المستقبل وما يخبئه الزمان، كغموم الأب
(1) هو طرفة بن العبد، انظر ديوانه ص 1^.

وائهم والغم والحزن والأسف بفوات إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار
 الواصل إلى محبوبه، وأمر العيش عيش من ون وهنا حقيقة النفس وماميتها، ووجه علاقتها بالبدن، ووجه خاصيتها التي خلقت لها ووجه التذاذه بخاصيته وكماله، مع معرنة الرذاثال المانعة له من كمالها وقد الشرع عليه في مواضع كثيرة، وأمر بالتفكر في النفس، كما أمر بالثنفكر في ملكوت السموات والأرض. وإن كان ذلك كلك لما سبق من عصيانه، فلا ينفع الغم فيه، بل المداواواة، وهو المبادرة إلى التوبة وإصلاح ما فرطمن أمرها (T) وتلك المعاني التي ذكرها ابن القيم والغزالي دل مليها عموم قوله تعالى:象
 [الرعد:هب]]
ويلزم من ذلك أن العبد إذا أعرض عن ذكر اللهأحاطت الغموم بقلبه من كل جانب. قال ابن الجوزي: (الا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة. رأيت سبب الهمموم والغموم الإعراض عن الله عز وجل والإقبال على
(Y) أخرجه، الطبراني في المعجم الكبير،


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

حيل بينه وبين محبوبهه( (1) . وفي هذا المعنى يقول أبو حامد الغزالي: ارالغم لا يخلو من أربعة أوجه: إما لشهوة الئ بطنه وفرجه، وإما على ما يخلفي ألفه من مالها الها وإما على جهله بحاله بعد الموت ومالى وماكله، وإما للخوفه على ما قدمه من عصيانه. فإن كان ذلك لشهوة بطنه وفرجها، نهو كمشتهي داء ليقابله بداء مثله، فإن معنى لذة الطها الطعام إزالة ألم الجوع، ولذلك إذا زال الجوع وامتلالت المعدة، كره عين ما اشتهاه، كمن يشتهي الْعُود في الشُمس ليناله الُحر، حتى يتلذذ بالرجوع إلى الظل، وكمن يشتهي
 الثلج، إذا شُربه، وهو عين الرقاعة والخرق وإن كان ذلك على ما يخلفه من ماله، فهو الهو بجهله بخساسة الدنيا وحقارتها، بالإضافة إلى الملك الكبير والنعيم المقيم الموعود للمتقين. وإن كان ذلك لجهله بعاقبة أمره بعد الموت، فعليه أن يطلب العلم الحقيقي، اللذي يكشف له حال الإنسان بعد موته، كما فال حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم: (كأني أنظر إلى عرش ربيابارزًا، وكأني أنظر

## 

خلق الله العباد وجعلهم يبتلون ويمتحنون ليميز الخبيث من الطيب، وليعلم المججاهلين والصابرين ومن يخافه بالغغيب،
 يصيب الناس جميعا في هذه الحياة الدنيا ليس يسلم منه أححد.




 هذا كأس لا بد من شربه وإن طال بالْ بالعبد المدى، وعمر سنين، ولكن الله تعالى أو عباده في الدنيا، وأمرهم، ونهاهمب، وابتلاهم ولعم بالخير والشر، بالغنى والفقر، والعز والذل والكحياة والموت، فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملَّ، ومن يفتّن عند مواقع الفتن ومن ينجو.
 إن خيرَا فخير، وإن شرَا فشر ولوْمَا رَبُكَ





الدنيا، وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته||(1) وجاء في بحر الفوائد للكلاباذي: (إن الإنسان إذا أصابه غمه فأحب أر أن يتسلى بشيء، أو ضاق صلدره من أمر، فأراد أن

 من الشُعر والزججل والمنظوم من الكلامط
 الوحشة أو الكرب والغيم. والألنبياء والرسل وأفاضل الأولياء والصديقون همومهـم هم المعاد، وكربهم كرب اللدين، ووحشتهم مما دون الله، وضيق صدور همـم عما يشغلهم عن الله، فهم لا يتفرحون من كربهم إلا
 وهمومهم إلا بمولاهمه، فير جعون أصواتهـم بقراءة القرآن، الذي من محبوبهم بدأ وإليه يعود، وبخشيته من قلوبهـه ورقة من من أفواه أفئدتهم، ويزان محبته بين ضلوعهـمه، وماء الاشتياق يجري على خحدودهم، فتحسن لذلك أصو اتهم؟ لأن حسن الصوت بالقرآن هو قراءته على خششية من اللله||(Y)
(Y) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص بYه.

محال لأن الله تعالى عالم بحقائق الأشياء كلها قبل أن يخلقها فعلى هذا يكون معنى الاختبار في وصف الله تعالئل أنه يعامل
 يعني بالابتلاء في الأموال بالنقصصان منها وقيل بأداء ما فرض فيها من الحقوق،
 والأمراض والقتل وفقد الأقارب والعشائر خوطب بهذه الآية المسلمون ليوطنوا أنفسهم على احتمال الأذى وما سيلقون من الشدائد والمصائب ليصبروا على ذلك حتى إذ لقوها لقوها وهم مستعدون بالصبر لها لا لا لا يرهقهم ما يرهت غيرهم ممن تصيبه الشدة بغتة فينكرها ويشمئز منهال|(ب)
وأما الأذى المنصوص عليه في الآية فهو ما يصيب المؤمنين من الغم والحزن بسبب ما ينالْهم من استهزاء وسب وتششكيك واستخفاف بهم وبدينهم علم على ألسنة


 حِّابِ


 فَكِهِ

 . $107-100: 100)^{\text {(10) }}$ (أي: لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أها أهله، ويبتلى المؤلمن على قدر دينه، إن كان في دينه صلابة زيد فيله في . البلاء
ومن الابتلاء بالشر ما يصيب المؤمنين من غم بسبب ما ينالهم من أذى على ألسنة المشركين كما قال سبحانه: تَتُبْلَوُ
 قَبْلِع
 عـَزْرِ وواهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمعنى: لتختبرن ولتمتحنن المن في أموالكم بالمصائب والأرزاء باللإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليف الشرع. والابتلاء في الأنفس بالموت والألأمراض وفقد الأحباب. وبدأ بذكر الأموال لكثرة
. المصائب بها"(Y)
و واللام لام القسم تقديره واللله لتبلون أي
لتختبرن فتوقع عليكم المحن ليعلم المؤمن من غيره. والاختبار طلب المعرفة ليعرف اللجيد من الرديء وذلك في وصف الله

$$
\begin{aligned}
& \text { IV9/r (1) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (1) }
\end{aligned}
$$

استعملت في كل نازلة.
وقال الراغب: أصاب يستعمل في الخير

 [التوبة: 0] الآية.
قال: وقيل الإصابة في اللخير مأخوذة من الصحوب: وهو المطر اللذي ينزل بقلر الحاجة من غير ضرر، وفي الشُر مأخوذة من إصابة السهـم (ث). وقال الكرماني: المصيبة في اللغة: ما


- من مكروه خاصة وهو المراد هنال|(8) ورالوصب: الوجع اللازم ومنه قوله
 أي: لازم ثابت. والنصب: التعب وقد نصب ينصب نصبا -كفرح يفرح فرحا-ه،

ونصبه غيره وأنصبه لغتان") (0)
والمعنى: ״(ما يصيب المسلم من من نصب) تعب (ولا وصب) مرض أو مرض دائم ملازم (ولا هـم) بفتح الهاء وتشديد الميم (ولا حَزَز) بفتحتين، ولغير أبي ذر أِّر (ولا حُزْن) بضـم فسكون، هما من أمراض الباطن، ولذلك ساغ عطفهما على الوصب. وقيل الهم يختص بما هو آت والحزن بما مضى (ولا أذى) يلحقه من تعدي الغير

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المفردات ص } 90 \text { ٪ }
\end{aligned}
$$

.
(وهو الضر بالقول كقوله تعالى:
 ولذلك وصفه هنا بالكثير، آي الخارج عن الحد اللذي تحتمله النفوس غالبا، وكل ذلك مما يفضي إلى الفشل، فأمرهم الله بالْصبر على ذلك حتى يحصل لهم النصر، وأمرهم بالتقوى أي الدوام على الإيمان والإقبال على بثه وتأييده|(1) . وعطف هالأذى الكثير" في الآية على البلاء في الأموال والأنفس يدل على أنه جزء من البلاء النّي يقصد منه التمحيص ورفع منزلة العبد عند الله وتطهيره من
 ما روى البخاري بسنده من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخخدري، وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصبي، ولا ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة
 وأحل المصيبة الرمية بالسهم ثم
(1) التتحرير والتنوير \&/ • 19.
 المرضى، باب ما ما جاء في كفارة المرض، (11E/V كتاب البر والصلة والآداب، بُباب ثواب المؤونز فيما يصيبه من مرض، أو حزنا نا أو ( 19 9Y/\& رقم YOVr.

فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه. وزعم الثقرافي أنه لا لا يجوز لأحد أن يقول للمصاب جمعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك لأن الشارع قد جعلها كفارة فسؤال التكفير طلب لتحصيل النـي الداصل وهو إساءة أدب على الشارع -كذا
 بما هو واقع كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له، وأجيب عنه بأن الكلام فيما لم يرد فيه شيء وأما ما ما ورد فهو مشروع ليثاب من امتل الأمر فيه على ذلك|"(ب)
وقال في إرشاد الساري: اووفيه رد على
 الكسب، والمصائب ليست منه بل الأجر على الصبر عليها والرضا بها، فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الثواب حصولها، وأما الصبر والرضا فقا فقدر زائد لكن
 فهذه النصوص القرآنية وما يسندها من الأحاديث النبوية تدل على أن الغم قد يكون بلاء يبتلى به المؤمن ترفع به درجاتها وته وتحط عنه بها سيئاته ويعظم به أجره. غير أن النصوص القرآنية قد دلت أيضا على أن كل شر يصيب العبد سبب
 (إرشاد الساري، الثسططاني

عليه (ولا غم) -بالغين المعجمة- وهو ما يضيق على الثقلب، وقيل: إن الهم ينشا عن الفكر فيما يتوقع حصولّه مما يتأذى به والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده والغم كرب يحدلث للقلب بسبب ما حصل. وقال المظهري: الغم الـحزن الذي يغم الرجل، أي: يصيره بحيث ويري يقرب الغ أن يغمى عليه والحزن أسهل منها|"(1) وظاهر الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحط عن المؤمن ذنوبه بسبب ما يصيبه من ون ون الم هم وتعب وأذى ومصائب وهو ما رجحه ابن حجر فقال: اوفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال: ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور، وهو خطأ صريح فإن الثواب والعقاب إنما إنما هو على الكسب، والمصائب لُيست منها، بل الأجر على الصحبر والرضا ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيح الانيحة صريحة في ثيوت الأجر بمجرد حصول المصيبة، وأما الصبر والرضا فقا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة. قال القرافي المصائب كفارات ات ات جزما سواء اقترن بها الرضا أم لا لكن إن إن اقترن بها الرضا عظم الثكفير وإلا قل، -كذا قال- والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا يؤجر على ذلك،
(1) إرشاد الساري، الثسطالني ^/ •عب.

 قال: (ايعجل للمؤمنين عقوبتهم بننوبهم ولا يؤاخذون بها في الآخرة|(T) وظاهر هذه النصوص أن المصائب عقوبات على اللنوبو والمعاصي والآثام. قال ابن عطية: الوأما معنى الآية فاختلف الناس فيه، فقالت فرقة: مي إخبار من اللّا تعالى بأن الرزايا والمصائب في الدينا مي مجازاة من الله تعالى على ذنوب المرائلم وخطاياه، وأن الله تعالى يعفو عن كثير فلا يعاقب عليه بمصيبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: מلا يصيب ابن آدم خـد آل عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو عنه أكثر|"(8) وقال عمران بن حصين -وقد سئل عن مرضه-: إن أحبه إلي أحبه إلي الله، ومذا بما كسبت يداي، وعفو ربي كثير. وقالي مرئ الي الهمداني: رايت على ظهر كف شريح قرحة فقلت: ما هذاء قال هذا بما كسبت يدي
.
( ) (

فبما كسبت أيديكم.....الآية) ذكر كنا أنـا أن نبي

 اختلاج عرقٍ إلا بذنب، وما وما يعفو عنه أكثر" "
 كما هو واضح.

شيء كسبته يداه، قال جل وعلا:

 ففي مذه الآية: ايقول تعالى ذكره: وما يصييكم أيها الناس من مصيبة في الدنيا في

 من الله لكم بما الجترمتم من الآثام فيما بينكم ويين ريكم ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم، فلا يعاقبكم بهاهاه(1) ولا ريب في أن الهم من هذه المصائب، وهو أثر لها أيضًا؛ فإن الإنسان يصيبه الهم والحزن لما يحل به من بلاء ومصصائب. وعن أبي قلابة، قال: نزلت: ولَّنَيْن

 [الزلزلة:-
وأبو بكر رضي الله عنه يأكل، فأمسك فقال: (يا رسول الله إني لكراء ماعملت من خير أو شر؟ فقال: (أرأيت ما رائت مما
 الخير حتى تعطاه يوم القيامة)، قال: قال أبو إدريس: فأرى مصداقها في كتاب الله، قال:
 (4) (4)

وظاهر الآية أن كل سوء عمله المرء جزي به يستوي في ذلك المؤمن والكافرا قال القرطبي: (قال الجمهور: لفظ الآية عام، والكافر والمؤمن مجازى بعمله السوءء، فأما مجازاة الكافر فالنار، لأن كفره أوبقه، وأما المؤمن فبنكبات الدنياهيا (4) ثم استدل على ذلك بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: (لما نزلت
 مبلغا شديدا، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: (قاربوا، وسددوا، نفي كل ما يصاب الياب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها)(8) وفي مسند أحمد عن أبي بكر بن أبي
 رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية:㞔
 جزينا به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء ${ }^{\text {ال؟ }}$ ) قال: بلى. قال:

 الداراني: ما بال الفضلاء لا يلومون من أساء إليهم؟ فقال لأنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي ابتلاهم بذنوبهم. وروي عن علي بي بالي أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله أكرم من أن يثني على عبده العقوبة إذا أهابته في الدنيا بما كسبت . يداه)
وقال الحسن بن أبي الحسن، معنى الآية في الحدود: أي ما أُصابكم من حد من حدود الله، وتلك مصائب تنزل بشخص الإنسان ونفسه، فإنما هي بكسب أيديكا ويعفوا عن كثير، فستره على العبد حتى لا لا

يحد عليه||(1)
ومن مذا الباب أيضًا قوله تعالى:




 . 1 Y
 والترمذي في سنّه، أبواب الإيمان، بأب ما ما

قال الترمذي: حديث حسن غريب.

 (Y) المحصر الوجيز، ابن عطية 0 / 0 (Y

على المصلوب -يعني ابن الزيير-، قال: فما فجئه في جوف الليل أن صك مكابي محمله جذهك (+)، فجلس يمسح عينيه ثم قال: يرحمك الله أبا خبيب إن كنت وإن كنت، ولقد سمعت أباك الزيير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يعمل سوه يجز به في اللدنيا أو في الآخرة)، فإن يك هذ هذا


قال الترمذي: (وهذا عام، ثم ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يجز به في الدنيا أو الآخرة) وليس يجمع الجزاء في

وقال القرطبي: ا(أدخل فيه البر والفاجر والعدو والولي والمؤمن والكافر، ثم ميز مير الئر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الموطنين فقال: (يجز به في الدنيا أو في الآخرة) وليس يجمع عليه
الجزاء في الموطنين)|(T).

قال: آثم ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بين المفريقين عن
( ( أي: اصطدم به، وكان لا يريد أن يمر عليه.. ومعنى صك: ضرب، والمكتحمل: شقان على البئير يـحمل فيهما، والحبل الذني يعلق به

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : تأج العروس، الزيبدي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) الهصدر السابقن } \\
& \text { (7) الـجامع لأحكام القر آن } 10 \text { (7av. }
\end{aligned}
$$

(نهو ما تجزون به) (1)
والآثار في هذا الباب كثيرة) (\$). وعليه فالهم والحز ن ونحورها وا مترددة بين

كونها بلاء أو عقوبة:

* الحياة الدنيا، وما أعد اللهل له يوم القيامة من العذاب المهين أشد وأبقى. \#\# وهي شيء من العقاب الذي يصيب المؤمن في الحياة الدنيا فيحط عنه العذاب في الآخرة لأن الله لا يجمع عليه العقاب مرتين. ** وهي كذلك من البلاء الذي يرفع من درجة المؤمن عند الله ويزيد في أجره، وليس بين بلاء المؤمن وعقابه فارق إلا إن تصورنا عبدا ليس له ذنب: فبالنظر إلى أنها شيء يحط عنه عقوبة الآخري فالغنم والحزن عقاب، وبالنظر إلى أنه يعظم أجره ويرنع درجته فهو بلاله، والله أعلم. وقد أخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول عن حيان قال: صحبت ابن ابن عمر من مكة إلى المدينة فقال لنافع: لا تمر بي

```
(1)
وصحصحه بن حبان، كما في فتح البّاري، ابن \
```



```
انظر: إ\ الجامع لأحكام
```



```
                                    .&Yl-&\V/r كثير
```

فإن جاءته أحوال المكاره تحملها وهو في ذلك راض عنه طيب النفس يحمده بلسانه ويرجوه بقلبه وطابت نفسه بما يرى من رحمة الله تعاليى عليه بأنه قد محصصه وطهر وره وإذا خرج من الدنيا انقطع رجاؤه من جميع الخلق وكان متعلق ر.جائه خالقة. فإذا أعطى صححيفته يوم القيامة فأتى على سيئته قيل له تجاوز عن قراءتّها فقد تجاوزنا عنك بما أصابك في الدنيال|"(Y)

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي قال: (لما نزلت "بِهُ هذه بمبقية منا، قال: (يا أبا بكر إنما يجز الهي المؤمن بها في الدنيا ويجزى بها الكافير يور اليا
(1) القيامة)

والمعنى: أن ما يصيب الكافر من بألماء وضراء في الحصياة الدنيا لا يضع عنه عقوبة الآخرة كما توضع بذلك عن المؤمن. قال الحكيم الترمذي تعليقا على حلى الـي ابن عمر السابق: الفلما رأى ابن عمر فعله ثم رآه مصلوبَا، ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك، وذلك لأن المؤمن من يجزى بالسوء في الدنيا بالنصب والئتعب ونوائب اللدنيا والحزن والغمه والكافر
 قد عمل، وادخر جز اؤه إلى يوم الثقيامة؛ لأن جميع ما يصيب الكافر من المصائب لا يصبر فيها، وإن صبر فصبره تجلد لا حسبة وتسليم.
والمؤمن في كل ذلك صابر محتسب
مذعن؛ والكافر ساخط على على عداوته، لأن المؤمن حبـ إلي إليه الإيمان وزين في قلبه فالتذت نفسه وطابت فلان ولان القلب ورق الفؤاد وراحت النفس وطابت بلذتها فانقاد لُه واستسلم وألثقي بيديه سلمًا،
(1) المصدر السابق.

متاعًا قليلَا.





ا(فني قول العبد إنا لله وإنا إليه راجععون تفويض منه إلى الله وأنه راض بكل الي ما ما نزل بك من المصائب|(1)
وهذا التّول إنما يصلار عن الذين تخلقوا بالصبر واستداموه حتى صار وصفا راسانيا لهمّ، ولذلك (اوصف الصابرين بأنهم: صا صبرهم أكمل الصبر. إذ هو صبر مقترن بيصيرة في أمر الله تعالى، إذيعلمون عند المصيبة أنهم ملك للك تعالى يتصرف فيههم كيف يشاء، فلا يجزعون مما يأتيهم، ويعلمون أنهم صائرون إليه فيثييهم على ذلك. فالمراد من القول منا القول المطابق للاعتقاد، إذ الكنلام إنما وضع للصدق، وإنما يكون ذلك الثقول معتبرًا إذا كان تعبيرًا عما في الضمير، فليس لمن المن قال هاتها هانه الكلمات بدون اعتقاد لها فضل، ولئلنما لإنما هو

كالذي ينعق بما لا يسمع. وقد علمهم الله هذه الكلمة الجامعة
(1)

## وسائل المجاة هن الخفم

لندّ وصف الققرآن الككريم للغم أدوية ربانية تداوي آلامه وتبدل مكانها رضا وطمأنينة وتسليما، ويمكن إجمالها في ما أولاً: الإيمان بالله:

وهو من أنفع الأدوية في النجاة من الغم وعلاجه، وقد قرر القرآن الكريم أن الإيمان بالله سبب لهوان المصائب إذا ما ما نزلت كما هي سبب لكبح الئفس عن الطغيان في حال النععمة.
قال تعالى: :
 (c)
四 .
وإننا - إذا تأملنا نصوص القرآن الكريمنلمح أن هوان هذه المصائب يتتج عن أمرين: أحدهما: ما ينبني على الإيمان من اعتقاد العبد أنه ملك لله المتصرف في شؤون بقدرتهو وحمتهنهوتديبر،، وليمانهبأبأن المرجع إليه يوم القيامة الذي يعد الفوز فيه هي هو الفوز
 ولا تعد الدنيا كلها -إذا ما قيست به- إلا

## (الغ

تعالى: : أن يريد المصائب التي هي رزايا وخصها بالذكر بأنها الأهم على الناس والألايبن
 الحوادث من خير وشر، وذلك أن ألحّ الحكم واحد في أنها الموضع عبارة عن العلم والإرادة وتمكين

الوقوع|"(1)
وتكرر هذا في سور أخرى فأخبر سبحانه في هذه الآية إبما أنبر به في سوري


[1آحديد:بَب]



 أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء ألله وقدره، نصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هلى ولئى الله قلبه، وعوضه عما فاته من الدنيا هدى هيا في قلبه، ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه مانيه ما ما كان أخذل منه، أو خيرا منهسه(8) وقال ابن عطية: اووقوله تعالىى: لوأوَّن
 المعنى: ومن آمن وعرف أن كل شيءبيضاء

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المحرر الوجيز، ابن عطية 19/0 (Y) }
\end{aligned}
$$

لتكون شعارهم عند المصيبة، لأن الاعتقاد يقوى بالتصريح لأن استحضار النفس للمدركات المعنوية ضعيف الان يحتان إلى التقوية بشيء من الحس، ولأن فئ تصريحهم بذلك إعلانا لهذا الاعتقاد

وتعليما له للناس)"(1) .
وهم إذا قالوا ذلك هانت المصائب في
نفوسهم وخفت ألمها، ولهم نوق ذلك منحة أخرى: ومي أن يبدلهم الله خيرا مما فقدوا، فقد روى مسلم في صحيحه عن ألم أم سلمة، أنها قالت: سمعت رسول ريل الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (ما من مسلم تصييه مصيية، فيقول ما أمره الله:
 وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا .
والثاني: ما وعد الله عز وجل -ووعده الحق-من أن يلقي في نفس المؤمن الهدى،

 . وقد تضمن مطلع الآية تذكيرا بأن كل ما يصيب العبد من خير أو شر إنما هو بأمر الله، ومن علم ذلك سلم أمره لله، اووقوله
(1) التترير والتنوير r/ov.
( (Y) أخرجه مسلم فير صصيته، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيية، ك/ابآب، رقم .911

الله وقدره، وعلمه، هانت عليه مصييته والسماء، ورب العرش العظيم، ورب الخلق أجمعين، وعرف أن هذا من تمام
 [التُر: :9 ¢].
(وتؤمن بالقدر خيره وشره) (\%)؛ نزل في
تلبه الطمأينينة والسكينة، وزال عنه ما حلـ حل به
الغموموالهمومو والأحزان.
قال ابن القيم: اوقيل: أكثر الناس مهًا بالدنيا أكثرمه همًا في الآلآرة، وأقلهم همَا بالدنديا أقلهم ممَا في الآخرة. فالإيمان بالقدر والرضى به: يذهب عن العبد الهم

والغثم والحزنه( ${ }^{\text {(0) }}$
وينتج عن الإيمان بالله وبالقدر شخيره
وشره قناعة العبد بما قسم الله له من رزق
وصحة ونحوها.
ثالثًا: القناعة:
التناعة مي قبول الحظ المقسوم للإنسان من الرزق والمال والأولاد والقوة والصحة والمتاع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى ڤنى النفس)
(ع) أخرجه مسلم في صتيدحه، كتاب الإيمان،



(Y) أخرجه البـخاري في صحيتحه، كتاب الرقاق،

 فعلى هذا القول تكون الهدلاية هداية الإرشاد إلى معرفة الله والإيمان بقدره وحكمته. وقد دلت الآية على أن الله سبحانه وتعالى مو الذّي يلقي الهداية في نفس العبد ويؤيده ما ا(قرأ سعيد بن جيري وطلحية بن مصرف: ا(نهدلا بالنون)|(\$) (اوقرأ أبو بكر الصديق، وعاصم الججدلري، وأبو نهيك: (يهدلا بياء مفتوحة. ونصب الدال (تلبها بالرنع. قال الزجاج: هذا من هدأ يهدأ: إذا سكن. فالمعنى: إذا سلم لأمر الله سكن قلبه|(4) ومعناه حصول الطمأنينة فيه. ومن لوازم الإيمان باللd الإيمان بالقدر

خيره وشره.
ثانيًا: الإيمان بالقّدر :
إذا حقق المغموم الإيمان بالثضاء والقدر، خيره وشره، وآمن أن كل شيء


 به، وتذكر بأن الذي قدر هو رب الأرض
(1) (1)



أنو ار الثنزيل، البيضاوي TIN/0.

قيل لبعض الحكماء: "فما سرور الدنيا؟ قال: الرضاء بما رزقت. قال: فما غمها؟ . قال: الحرص على ما لعلك لا تناله||(ب) وقال ابن القيم: اوإنما تحصل الهمموم والغموم والأحزان من جهتين، أحداهما: الرغبة في الدنيا والحرص عليها. والثاني: التقصير في أعمال البر والطاعة|(ث) . وثال أيضَا: هالرابع عشر (من استواء النعمة والبلية عند الْمؤمن في الرضى بهما؛ لأنهما من الرضى عن الله): أن السخط باب الهـم والغم والـحزن، وشتات الثقلب، وكسف البال، وسوء الحالل، والظن بالله
 ذلك كله، ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جن الـنة

الآخخرة|"(气)
رابعًا: طاعة الله ورسوله: وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرع عن الإيمان بالله، وهو أنجح وسيلة ولها والهِ
 منه، وذلك بالالتزام بما أمر الله به ورسوله والهـ، والانتهاء عما نهى الله عنه ورسولها ففيهما كمال السعادة، وذهاب الْغموم والههموم والثقبول منه يقولون: إن الز هد في الدنيا يريح الثلب والبدن وإن الرغبة في الدنيّيا تكثر الهـم والـحزن وإن الشبع يُسي الثقلب ويفتر البدنهنها .




وأثر القناعة كسبب لدفع الهموم هام
جذّا، إذ إن كل قنوع غير متشوف لما فـا في أيد الناس، وغير ساخط على حاله من الفقر أو الصحة أو غيره. لذلك وصف الك الله أهل السعادة بالصبر حال البلاء والجود حال العافية، وجعلها خلقا لهم من دون سائر

قال تعالى : قالِّ
 (笑
 فَخْرُ

[هود:-4:11].

ويروى: (الزهد في اللدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدينيا تطيل الهم والحزن) (1)

ومسلم في صحيحه، كتاب الز كاة، باب
 . 1.01
(1) أخرجه الطبراني في المعتجم الأوسط،
 رسول اللهن صلى الله عليه وسِلم: (الزهده في الدنيا يريح الثلب، والنجسذ). ثم قال: لم يرو هذا الحديت عن علي بي بن زيد إلا أشعث بن براز، تفرد به يحيى بن بـي بسطام.
 وفيه أشعتٌ بن "نزار ولمّم أعرفه، وبقية رجالهـ وثقوا على ضعف في بعضهم.
 عبدّ الله الداري قال:) "كان أهل العلم بالله

تحصيله، رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم؟؛ فهذا في الأكل

 المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل الى ضدهـه ولم الم أر في جميع هذه المه الطرق طريقًا موصلَا اليّه.

 على كل شيء، فإن سالك هذا الطريق فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحط العاللي الذي

 من الدنيا ناله على آهنى الو جوه، فليس للعبد


وبهجته وسعادته. وبالله التوفيق|"(Y) وقال أيضّا في سياق تفسير قوله تعالى:层

 . اووقد اتفق السلف والخخلف على أن الرد إلى الله هو: الرد إلىى كتابه، والرد إلى الثى الرسول هو الرد إليه في حياته، والرد اللى الـى
(Y) الـجواب الكافي ص צبا.

والأحزان.

.




وقال تعالى: كا
 وقال تعالى : :

 أَلْكَ

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الله قد ضمن السعادة لمن أطاعه وأطاع رسوله؛
 السعادة طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى:


 (1) [1)

وقال ابن القيم: ا(قال بعض العلماء: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في
(1) منهاج السنة

الله عليه و سلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا: بالاجتهاد في معرفة ما جاء بها الرسول صلا صلى الله عليه و سلم علمّا، والْقيام به عملًّا كمال (1) السعادة| (1) وقد خصص القرآن الكريم في هذا الباب من عموم الطاعات ثتتين: الصبر والصلاة. خامسًا وسادشًا: الصبر والصصلاة: أمر القرآن الكريم المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر بني إسرائيل بأن يستعينوا على ما نزل بـلم بـم من البلاء بالصبر والصلاة، فقال سبحانه
重
 [البقرة:0 צ-7؟].
قال ابن جرير: (يعني بقوله جل ثناؤه:
 بعهدي الذي عاهدتموني في كتابكم من طاعتي واتباع أمري، وترك ما ما تهوونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهورنه من التسليم لأمري، واتباع رسولي محمد صلى
الله عليه وسلم بالصبر عليه والصهاذة||(\$) وا(الصبر: الإمساك في ضيق، يقالن: صبرت الُدابة: حبستها بلا علف، وصبرت

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) زاد المهاجر إلى ريهص صاء. }
\end{aligned}
$$

ستنه بعد وفاته؛ سعادة الدارين. ثم قال تعالى: : الذلي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولياء الأمر، ورد ما تنازعتم فيه إلي والِي رسولي، خير لكم في معانشكم ومعادكمب، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم، وأحسن عاقبة.
فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله، وتحكيم الله ورسوله، هو سبب السعادي عاجلَّا وآجَاْ، ومن تدبر العالم والشرور ألوافعة فيه، علم أن كل شـر في العالم سبر المبه مخالفة الرسول، والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فانه بسبب طاعة الرسول، وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها، إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى
مخالفة الرسول وما يترتب عليه.

فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط، وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة، والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشي الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول؛ ولأن طاعته هي الحصن الذي من دنيله كان من من الآمنين، والكهف الذي من من لجأ إليه كان من الناجين؛ فعلم أن شرور الدنيا والآلخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الئى

حبسه لهمr، وكفه إياهم عنه، كما تصبر الرجل المسيء للقتل فتجبسه عليه حتى تقتله. ولذلك قيل: قتل فلان فلانّا صبرا، يعني به: حبسه عليه حتى قتله، فالمقتول (مصبور)، والثقاتل (اصابر)")(\$) (\$) ويحتمل أن يكون الصبر على إطلاقه وحيئذ (اففيما أمروا بالصبر عليه ثلاثة الثا أقوال: أحدها: أنه أداء الفرائض، قاله ابين عباس ومقاتل. والثاني: أنه ترك المعاصي، الميا قاله قتادة. والثالث: عدم الرئاسة|(\$) وأما الأمر الثاني الذي أمروا أن يستعينوا

 (a) (1)
 والخصر الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات تنويها بذكرها وكان عليه السلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصهلاة|"(5) قال ابن جرير: (إإن قال لنا قاثلّ: قد علمنا معنى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء بالعهد والمحافظظة على الطاعة، فما بالما معنى الأمر بالاستعانة بالصـلاة على طاعة الله، وترك معاصيه، والتعري عن الرياسة، وترك الدنيا؟ قيل: إن الصصلاة فيها تلاوة كتاب الله، الداعية آياته إلى رنض اللدنيا

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 11 / \text { / } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$



فلانًا: خلفته خلفة لا خروج لـ منها. والصبر: حبس الئفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسهاعنه، فالصبر لفظ عام، وريما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه، فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا لا غير، ويضاداده الجزع، وإن كان في محاربة سمي شجاعة، ويضاده الجبن، وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدلد، ويضاده الضانجر، وإن كان في إمساك الككلام سمي كتمانان، ويضاده المذل، وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبرّاه| (1) ولما عطف الصبر على الصطلاة قال بعض المفسرين إن المقصود به الصيام، وذلك لتضمن الصيام للصبر. تال ابن جرير: اوقد قيل: إن معنى (الصبر" في هذا الموضع: الصومه والالصوم" بعض معاني پالصبرا". وتأويل من تأول ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره أمرمم بالصبر على ما كرمته نـن نفوسهم من طاعة الله، وترك معاصيه. وأصل الصبر: منع النفس محابها، وكفها عن هواهـا ولذلك قيل للصابر على المصيبة: صابر، لكفه نفسه عن الجزع؛ وقيل لشهر رمضان (اشهر الصبر)، لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نهارا، وصبره إياهم عن ذلك:

فلما كان الصبر والصلاة عونا على البلاء بأنواعه ومخففا لوقعه في النفس ضأمر اللئلي جل ثناؤ الثنين وصف أمرهم من أحبار بني إسرائيل أن يجعلوا مفزعهم في الوفاء بعهد الله الذي عاهلوه إلى الاستعانة بالصبر والصهلاة كما أمر نيه محمدا صلى اللى الله



 نأمره جل ثناؤه في نوائبه بالفزع إلى الصبر والصحلاةة|"(5) وكما توجه مذا الأمر لأمل الكتاب، نقد أمر به المسلمون أيضا كما في قوله تعالىى:
 إِنَّانَّ
 . وهو ما يؤكد أن هذه الوصية الإلهية قد توجهت إلى المؤمنين من أتباع جميع أنبياء اللهع عليهم السلام. سابعًا: الدعاء:

في معرض خبره سبحانه عن اللنين أمرنا أن نتتدي بهم من الأنبياء، قص القرآن الككيم دعوة يونس عليه السلام في بطن
(£) جامع البيان، الطبري /٪/٪.

وهجر نعيمها، المسلية النفوس عن زيتها
وغرورها، المذكرة الآخرة وما أعد الله فيها لأهلها. ففي الاعتبار بها المعونة لأهل طاعلئ اللله على الجد فيها، كما روي عن نبينا صلى اليا اللله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى
الصصلاة(1) (4) .

هنا ومع أن الله عز وجل قد أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، غير أنه أنبر أنها ستثقل على كثير من الناس: ألا

年 الخائهين، وقيل: المطيعين المتواضعين لله، وأصل الخشُوع السكون؛ فالخاشع ساكن إلى الطاعة، وقيل: الخشوع الضراع الخة، وأكثر ما تستعمل في الجوارح. وإنما كانت الصطلاة ثقيلة على غير الخاشعين لأن من لا يرجو لها ثوابًا ولا يخاف على تركها عقابًا فهي ثيلة عليه ويلا وأما الخاشع الذي يرجو لها ثوابا ويخاف على
تركها عقابا فهي سهلة عليه|(T) .
(1) عن حذيفة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه أمر فزع إلى الصـلمة). أخرجه أبو داود دي سينه، أبواب قيام الليل، باب وقت قيام النّي صلى الله عليه وسلم
 مسنده،
(Y)


فأقر لله تعالى بكمال الألوهية، ونزهه عن كل نقص، وعيب وآتة، واعترف بظلم بلم نفسه



ولهذا قال هنا:

 ويشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكثف عنف عنه ويخفة
 وقد تضمنت الآية أن يونس عليه السالام قد أصابه من البلاء اللذي نزل به غم فـر فكشفه عز وجل عنه بكشف أسبابه حين توجه إليا إليه داعيا مخلصا، كما تضمنت أن هذا الدعاء مستجاب من جميع المؤمنين كما استجيب منه عليه الكسلام. وقد وقع النص على ذلك صراحة في مي ما روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه، قال: قالل رسول الله صلى الله علي وسلم: (دعوة ذي النون إذ دها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فانْه لم يلع بها رجل مسلم في الْي شيء قط إلا استجاب الله له)
(
 الـ اللدعاء، والتنكبير، والتنهليل، والتسبيخ

الحوت.




 [لأنيساء:AM-Av]
أما الألونه هنو: الحوت ولها ولقب به يونس
لأنه التقمه ولبث في بطنه (1). ومعنى أنه ذهب مغاضبّا: أي لتومه، اوذلك أن يونس بن متى، عليه السلام، بعثه الله إلى أهل قرية (انينوى"، وهي قرية الميا من أرض الموصل، فدعامهم إلى الله، فأبوا عليه وتمادوا على كفرممّ، فخرج من بين الما أظهرمم مغاضبا لهمب||(Y). قال السعدي: اوالظاهر أن عجلته ومغاضبنه لقومه وخروجه من بين أظهر ألـورم قبل أن يأمره الله بذلك، ظن أن النه لا لا يقدر عليه، أي: يضيق عليه في بطن الئن الحوت فركب في السفينة مع أناس، فاقترعوا، من المن المن يلقون منهم في البحر؟ بقوا كلهم، فأصابت القرعة يونس، فالتِ التقمه الحوت، وذهب به إلى ظلمات البحاري، فنادى في تلك الظلمات: :

(1) تفسير القُرآن العظيم، ابن كثير / (Y)
رب العرش الكريم) (\$).
 كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل،
 بّ. وعنه كذلك رضي اللّه عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزيا أمرّ قال: (با حى يا تيوم برحمتك أستغيث)
\&. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن رسول الثله صلى اللهي الله عليه وسملم قال: (دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا آنت)
(Y) أخرجه البخاري في صحبيه،، كتاب

 الذكر والدعاء والتوبة والاستنفار، باب الدعاء عند الكرب، (r) أخرجه البخاري في صصيسه، كتاب الجهاد
 رقشم r أخرجه التُرمذي في سننه، أبواب الثّع النـوات،



 وحسنه الألباني في الثكلم الطّيب صوV IIV . IV

وفي رواية للحاكم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مل أدلكم ملى اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سـل به أمطى؟ اللدوة التي دما بها يونس حيث ناداه في الظلمات الثلات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين). فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله مليه وسلم: (آلا تسمع تول الله

 وعليه فالدعاء من أعظم أسباب علاج الغغم وتفريج الكربة لمن توجه إلى الله مخلصًا متضرعًا. وقد تضمنت السنة -فية مذا الباب- أدعية نبوية مأثورة كثيرة جذّا مبوثة في كتب الأدصية والأذكار، منها:
 رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحلبم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السع، ورب الأرض

[^2]وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلمٌ ربه في شيءٌ تط إلا استجابله) (+ ${ }^{\text {(+ }}$

1. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال كانْ رسول الله صلى اللهعليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: (يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الرايانجا تتبعها الرادذة، جاء الموت بما بالئهيه، جاء الموت بما فيه). قال أبيّ: قلت يارسول الله إني أكثر الصهلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قلت الريع؟ قال: (ما شئت، فإن زدت
 شئت، فإن زدت نهو خيرٌ لك). قال: قلت فالثلثين؟ نهو خيرُ لك). قلت: أجعل لك صلاتي كلها . الل: ( (إذًا تكفى ممك وينفر لك ذنبك)
ثامنًا: الذكر والاستغفار والتوبة: من أسباب النجاة من الغم: المداومة
 .lミ7Y

 والرقائق والؤوع عن رسول الن اللّه صلى على الله عليه وسلم، وصحتحه الألبانني في الئلسلة الصمحيحة رقم

ه. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أعلمك كلماتِ تقوليهن مند الكرب أو في الكرب: الله الله ربى لا أشرك به شيثّا) (1) وفى رواية أنها تقال سبع مرات. 7. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما قال حبدٌ تط إذا أهابه هرٌ وحزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في تضاوك، أسألكبكل اسم هو لك سميت به نفسكا أو أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحتًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وممه، وأبدله مكانه
.
V. وعن سعد بن أبى وقاص رضي الله اله عنه، قال: قال رسول الله صلى اللهي عليه وسلم: (دعوة ذي النون إذ دعا ربه الـي
(1) أخر جه أبو داود في سنشه، بابب في الاستغفار، وaror


وصحصحه الألباني في الككلم الطيب ص 111. 11.

الحوت تائبًا معترفًا بظلمه؛ لمتركه الصبر على قومه، قائلا: لا إله إلا أنت سبحانكا إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له دعاءه،
 المصدقين العاملين بشرعنا|(1) وقد روى ابن جرير بسنده عن سعد بن ماللك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا ستّل به أعطى، دصوة يونس بن متى، قال: نقلت: يا رسول الله، هي ليونس بن متى خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس بن متى خاصةً، وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها، ألم تسمع ثول الله تبارك وتعالى (فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت مبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نـنجي المؤمنين) . فهو شرط الله لمن دعاه بها) (ث) هذا ومع تضمن كالام يونس عليه السلام لُمعنى الدعاء فإنه لم يكن صريحًا. كما نص على ذلك القرطبي في تفسير الآية، قال: (اوليس هاهنا صريح دعاء

 تلويحا،(4)
 (Y) جالبع البيان، الطبري (Y)


على الذذكر الشرعي: كقراءة القرآن الكريم مع التدبر والتفكر، والإكثار من التسبيي والتحميد والتهليل والثلتكبير والثير والتوبة والاستغفار والصـلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مصحوبًا كل ذلك بالتذلـل والأخضوع لُمالك الملك، ومفرج الكروب، وكاشف الهم والغم، الرب المظيم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرًا، وذلك في كل حال من الأحوال، وفي كل وقت من الأوقات، ليلَا ونهازرا؛ فيزيل بذلك الها والهم والغغم عن القلب، ويجلب ونه الفرح والسرور والبسط. ويشهد لذلك قوله سبحانه عن يونس:
 كَ (av)
 . أي: اوااذكر قصة صاحب الئحوت، وهو يونس بن متى عليه اللسلام، أرسله الله إلى قومه فلدعاهم فلم يؤمنوا، فتوعدهم بالعّ بالعذاب فلم ينيبوا، ولم يصبر عليهم كما أمره الله، وخرج من بينهم غاضبّا عليهم، ضائقا صلدره بعصيانهم، وظن أن الله لن يضيق عليه ويؤاخخذه بهذه المخالفة، فابتلاه الله بشدة الضيق والْحبس، والتقمه الحوت في البحرى، فنادى ريه في ظلمات الليل والبحر ويطن

عدل فيه قضاؤه. العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرآن، ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان، يستضيءبه في ظلمات الشبهات واللهوات وأن يتسلى به عن كل فائت، ويتعزى به عن كل مصيبة، ويستشفي به من أدواء صدرهـ، فيكون جلاء حزنه، وشفاء همه وغمه. الحادي عشر: الاستغفار. الثاني عشر: التوبة. الثالث عشر: الجهاد.
الرابع عشر: الصالاة. الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة، وتفويضهما إلى من هما بيده. هو ضوعات ذات صلة: البشرى، البكاء، الحزن، الرضا، السعادة، الفرح، اليأس
 (4iig) [الصافات:
وتضمنت كالام يونس عليه اللسلام السالف إشارة إلى التوبة والاعتراف بالتقصير أيضا فإنها سبب في زوال الغي الغموم. وهو نص على أن الذكر والاستغفار

سبب لرفع الكُروب ورفع أسبابها.
وذكر ابن القيم رحمه الله خمسة عشر نوعًا من الدُواء يذهب الله بها الهم والحم الحزن وهي
الأول: توحيد الربوبية.
الثاني: توحيد الإلهية.
الثالث: الثوحيد العلمي الاعتقادي. الرابع: تنزيه الرب تعالى عن أن الن يظلم عبده، أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب

ذلك.
الخامس: اعترافـ العبد بأنه هو الظالم. السادس: الثوسل إلى الوب تعالى بأحب الأشياء، وهو أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات: الحي التيوم السابع: الاستعانة به وحده.
الثامن: إقرار العبد له بالر جاءه التاسع: تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه، والاعتراف له بأن ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء؛ وأنه ماض فيه حكمه؛


[^0]:    (ع) التحرير والتنوير

[^1]:    MYQ-YYV/ / انظر: جامع البيان، الطبري (Y)
    
    ( ) أخرجهد البخاري في صحيحهي، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الثله عليه وسلم: ( إنا بك
    
    
    
    

[^2]:    
     يتعقبه النذهبي.وصحتحه الألباني.
     .1170

