

عناصر الهوضوع

| そ, | - |
| :---: | :---: |
| $\varepsilon \times 0$ | إها |
| ¢,7 | 1 |
| $\varepsilon \times 1$ | A |
| \&.9 |  |
| Sty |  |
| ETV |  |
| を\%0 | ثوابِ الهمْلجيز |



## 2)

أولًا: المعنى اللغوي:
أحل مادة (فلح) تدل على معنيين: أحدهما: يدل على شقِ. والآخر : على فوزِ وبقاء (1) الاني

 قولهم: إن الحديد بالحديد يفلح (ب)، والفلح: النجش، وهو زيادة المكتري ليزيد غيره فيغر (r)

ومن إطلاقات المعنى الثاني: الفلاح: البقاء في الخير، وفلاح الدلهر: بقاؤه. ومنه (حي
 ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
الفلاح اصططلاحَا: اسمّ جامع للظفر بالمطلوب، والنجاة من المرهوب (V). فلفظ الفلاح إذذا يعم كل فلاح في الدنيا والآلخرة، ومن ثم لم يكن وا في كالام العرب كلمة











والصيغ التي ورددت هي: في القرآني الكريم (• ع) مرة(1).

| Jistur |  | \| |
| :---: | :---: | :---: |
| [1: 1 : | \& | الفعل الماضي |
|  | Y | الفعل المضارع |
|  | ir | اسم الفاعل |

وجاء الفلاح في الاستعمال القرآني بمعنى البقاء والفوز والسعادة (ث)، قال تعالى: هِ



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: المعجبم المفهرس لألفاظ القُر آن الكريم، محمد فؤاد عبد البّاقي، ص OYr. }
\end{aligned}
$$

## 

## 1 الفوز:

الفوز لغة:
الفاء والواو والزاء كلمتاذ متضادتان. فالأولى النجاة والأخرى الهلكة، فمن الأولى


الفوز اصطلاحًا:
(الظفر بالخير مع حصول السلامة||()
الصلة بين الفوز والفاحاح
الفوز قريب لمعنى الفلاح، إلا أن لفظ الفلاح يختص بنوع من الفوز: وهو الفوز بالأمر العظيم اللذي يغتبط به(4) ويتطلب الجتهاد في تحصيله، ويلحظ فيه معنى البقاء والدوام. النصر لغة:
النون والصاد والراء أصلّ صحيحٌ يدل على إتيان خيرِ وإيتائه. ونصر الله المسلمين:
آتامم الظفر على عدوهم (8) .
النصر اصططاحًا:
العون. ويختص لفظ النصر بأنه إعانة في مقابل العدو المتربص، إما بالثظفر عليه، وإما
بدفع مضرتها ${ }^{(0)}$.
وقيل: هو الفوز والغلبة على الأعداء.
الصلة بين النصر والفاحاح:
أن النصر أخص من الفلاح؛ فالنصر الظظفر على العدو، والفلاح أعم من ذلك.

> (1) مقاييس اللغة \&/VTY.
(Y) المفردات، الراغب الأصفهاني ص التا
( ( ) معاني الثقر آن، الزج جا

(0) انظر: المفردات، الراغب الأصغهاني ص^•^، الفروق اللغوية، العسكري صه^1،، الئكليات،
الكفوي ص 9 9.9.

## الفالو

النجاة لغة:
(أهل النجاء: الانفصال من الشيء، ومنه: نجا فلان من فلان وأنجيته، ونجيتهه(1) فالنجاة هي الخلاص من كل مخوفي مرهوبِ ونظير ها الساملامة (Y) .

النجاةاصططلاحًا:
لا يخرج عن معناه اللغوي.
الصلة بين النجاة والفلاح:
النجاة جزء من معنى الفلاح، المشتمل على الظظفر بالمحبوب والسلامة من المرهوب.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: الثروق اللغوية، العسكريّي ص (Y) }
\end{aligned}
$$

قال سبحانه :

وقال تعالى:



を. ذكر نماذج مشرقة ممن اتصفوا بصفات الفلاح. كالصحابة رضي الله عنهم عمومّا، ويلحق بهم من صنع صنيعهم ممن جاء



. [10V
وكالأنصار خصوصَا، وذلك في قوله





ه. الترهيب من الأعمال التي تمنع من تحقق الفلاح، وتكون سببًا من أسباب
حرمانه.

قال تعالى: [الأنعام:


## *

تنوعت أساليب القرآن الكريم في الـحديث عن منزلة الفلاح، والترغيب في تحصيله، ومن ذلك:

1. ذكر الأسباب التي تعين على تحصيل

الفلاح.

 [الثصص:
وقوله سبحانه:

 . Y التنويه بصفات عباد الله المفلحين قال تعالى: التوهِ


発
 شُمرْ أْعَادُونَ رَعْوْنَ (1) (1)

.[11-
ץ للفلاح في الدنيا والآخرة.

## 20)

الأسباب: جمع سبب، وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره" (1) والمقصود به هنا الأعمال التي توصل إلى تحقيق الفلاحلاح بإذن الله، ومي على ضربين: أعمال العلوب وأعمال الجوارح. أولًا: أعمال القلوب:

وهي حركة القلب وإرادته الموافقة لما
استقر فيه من العلم والتصديق (ب) . وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لذلك مثالًا بقوله: (افأما قول الثقلب: فهو التصليق الجازم بالله، وملانيكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، ويدخل فيليه الإيمان بكل ما جاء بها بها الرسول صليلى الله عليه وسلم.... وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله ورسوله، وتعظيم الله ورسوله، وتعزير الرسول، وتوقيره،
 والتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأحو اليالي، فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة للمعلونل|(4)
ومن أعمال الثلوب التي جعلها الله جل
(1) (1) لسان العربب، ابن منظور / / (Y)

،OYA/V انظر: متجموع فتاوى ابن تيمية (Y) (Y)
.VrY،rVT/ • ،TVY
(Y) المصدر السابق TVY /V)
7. التخويث من نقيض وصف الفلاح

ومقابله وهو الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة.
قال تعالى: ولْ هِ
 .
وقال جل وعز:
回

V. V التخويف من الآثار السيئة لمخالفة بعض أسباب الفلاح، كالاختلاف

والفرةة والتنازع.






 والمقصود به التصديق بكل ما غاب عن العبد مما لا تدركه الحواس ولا العقول وحدها؛ لأنه لا يعرف إلا بوحي الله إلى رسله، ومن ذلك ما أخبر الله به في كتابه العزيز، من الإيمان بالله، وملالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخخر، وجنته ونارن، وها ولقائه، والإيمان بالحياة بعد الممات (ب) q. الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين. قال تعالىى:

 والمعنى أي: يصدقون بما جئت به من الله جل وعز، وما جاء به من قبلك بـلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم؛ ولا يجحدون ما جاءو هم به من ربهـم (ث). وقد أمر الله جل ثناؤه بذلك فقال:



 بَعِيدًا
وأخبر تبارك وتعالى أن الرسول صلى
 (Y) روي هذا الكمنى عن ابن عباس رضي الله


ثناؤه سببًا في تحقق أصل الفلاح وكماله: ا. الإيمان.
وهو السبب الأعظم في كل فلاح دنيوي وأخروي، فكلما قوي الإيمان في قلب العبد
 السبب في موضعين من القرآن الكريم؛ وجاء ذكره فيهما في سياقين مختلفين: السياق الأول: ذكر فيه الإيمان المطلق، والمراد به اللين جميعه، فهو بمعنى الإسلام، ويدخل فيه حينئذ الأعمال الظاهرة والباطنة. وذلك في قوله تعالى: الا الْ الُْوْنُونُنَ والسياق الثاني: ذكر فيه الإيمان مقرونًا



 الإيمان بالله، وملانكته، وكتبه، ورسله؛
 وقد نص الله جل وعز في مور مواطن من من كتابه الكريم على بعض أصول هذا الإيمان بمغردها، وعلق عليها تحقق ذلك الفلاح،
^. الإيمان بالغيب.
فقال تعالى:


$$
\text { (1) المصـدر السابق V / l } 00 \text { وما بعده. }
$$

قال تعالى: \$


 وَيُرِرِّمُ عَلَيْهِ

我
[لأعراف: lov].

اشتملت هذه الآية على أريعة أفعالِ،
هي من أسباب حصول الفلاح في الدنيا
والَّالْخرة، وهي:

تصديق النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، والإقرار بنوتهن، وتوقيره وتعظيمه، ونصرته على من يعاديه، ويلحق به تعظيم ستنه صلى الله عليه وسلم ونصرتهاء ثما ثم إتباع القرآن وما تضمنه من شرائع الإسلام التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية أيضًا تنويه بعظيم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمورضي الله عنهم؟ لأنهم أول وأعظم من تحقفت فيهم هذه الصفات، ويلحق بهم من نصر دينه من بعدهم (ث). ويدخل تحت هذا الأصل من أصول الإيمان: التسليم الكلي، والانقياد التام ظاهرًا وباطنًا لحكم الله جل ثناؤه ، وحكم
( التّحرير والتنوير / / ا

الله عليه وسلم ومن معه من المؤونين، آمنوا



[البقرة: 0 [ 0 [
وفي قرن المؤمنين هنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإخبار عنهم جميعا بخخر واحد، شرف عظيم للمؤمنين (1) -1. الإيمان باليوم الآخر.
قال تعالى:


والآخرة: اسم لما يكون بعد الموت، واليقين: هو العلم التام الذي لا يتطرق إليه شك. والمعنى: يوقنون بكل ما أعده الله لخلقه يوم الثيامة، فهم موقنون بالبعث والتيامة، والجنة، والثنار، والحساب، والميزان، والثواب والعقاب. ونحص الإيمان باليوم الآخر بالذكر مع دخوله في عموم الإيمان بالغيب، والإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أحد أركان الإيمان؛ وأعظم باعث على

الرغبة والرهبة والعمل (ب)
Il الإيمان بالنبي صلى الله عليهوسلم

$$
\begin{aligned}
& \text { وتمظيمه، ونصرته، وإتباع ما جاء باء. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النكريم الرحمنز، السعدي ص• \&. }
\end{aligned}
$$

رسوله صلى الله عليه وسلمه قالل تعالى: سياقات متوعة: | ـ تقوى الله في مـجانبة عادات الجاهلية، وخطوات المبتدعين النين زادوا في الحج ما ليس من شرع إبراهيم عليه اللسلام (r)، قال تعالى



 لَ لَ لَّ Y. تقوى الله في مجانبة ما حرمه الله

象
[آل عمران: ••r|].
Y. تقوى الله في ملازمة الصبر، والجهاد في سبيل اللّه، قال تعالى: الْ任
عمران: .

ع. تقوى الله في ملازمة فعل الطاعات، وترك المححرمات، والجهاد في في سبيل الله، قال عز وجل: الَّرِيـِ


 أْكُقْقِ
فإن من صفات المؤمنين الصادقين، الذذين صدقوا إيمانهم بأعمالهمه أنهم حين يدعون إلى ما جاء في كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم بذلك، سواء وافق ذلك الك الحكم

 من دعانا إليه، وأطعنا طاعة تامة، سالمة من الـحرج، وبدون أدنى تردد أو تباطؤ (1) . وهذا شرط الإيمان، قال جلى وعز: هِ فَكَ ورَبِّكِ لَا



r
وهي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من غضب ربه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، بفعل كل ما أمر الله به ورسوله صلى الثله عليه وسلم، وترك كل كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم (Y) وقد تكرر هذا السبب خممس مرات، في

[^0]
 والمراد بالصبر هنا الصبر على جميع معاني طاعة الله جل ثناؤوه، فيما أمر به، وفيما نهى عنه، فيدخل فيه الصبر على الجهاندا والصبر على الصلوات وفرائض الإسلامه، والصبر على المصائب، والصبر على فعل الخير. فلا يدع ذلك اللدين، وتلك الطاعاعة لُشدةٍ تعتريه ولا لرخاء حتحى يأتيه اليقين. ألما المصابرة نهي مصابرة أعداء الله، أهل الكفر والضهال، مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، حتى يتحقق موعود الله، بإعلاء كلمته ودينه، والظّفر والنصر لعباده

للمؤمنين، والخزي لأعدائهم (ب)
§. ــ مطالعة آلاء الله ونعمائه (ث).
وهو من الذكر القّلبي النذي يدخل تحت عموم قوله سبحانه:
 إذ علق الفلاح و الفوز في الدنيا والآخرة على تذكر نعم الله والتفكر فيها، وفي ذلك سرّ لطيفّ، وهو أن ذكر النعمّ، وإدامة النظر فيها، واستشعار عظمتها، يبعث في النفس تعظيم الـمنعم سبحانه، ومحبته، والخضيوع له، والمداومة على شكره بالقلب واللسان


ه. تقوى الله في مجانبة كل ما كان صفته الخنبث والرداءة، والخسة والفيان الفاداد، من الاعتقادات، والأقوال، والأممال القبيحة، والنفوس الخبيثة، والأموال

倣
 وتقوى الله لما كانت جماع كل خيري، وكانت تجمع حقوق الله وحقوق العباد؛ علق الفلاح عليها في جميع هذه الآيات تعلق الـمسبب بسبيه؛ إيذانًا بأن تحقق التقوى سببٌ في تحقق الفلاح، وأن العبد كلما جامد نفسه، واجتهد في تحقيق تقوى مولا ه، كان فلاحه أكمل، وسعادته أعظم. r. الصبر والمصابرة. الصبر من خصال الخير عظيمةً، التي لا لا

 من هدي إليه فقد هدي إلى خير عظيم،

 وقد جاء في موطنِ واحيد تعليق الفلاح على مجموعة أمور منها الصبر والمصابيرة،



والجوارح، نتقابل تلك النعم حينغذ (بَ].
فخاطب الله تعانى خيار خلقه أن يتوبوا

 مما يكرهه الثله ظاهرَا وباطنا، إلى ما يا يحبه
 وأمرهم بالثوبة الدليل على ألن كا كل مؤمن محتاج إلى التوبة، وفي قوله: الْ
 التوبة لله وحده، لا لأجل مقاصلا الاصد فاسدة كالسلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة،

أو نحو ذلك (H)
7. الإخلاص.

وقد جاء في سياق آيات الفلاح في القرآن الكريم التنييه على مثال له: بالإخلاص فيا في
 عِ

[الروم:"
وذلك بأن يتوخى المسلم بنمقته -يوم يعطي ويطعم- إرضاء الرب جل ثناؤها والطمع فيما عنده، فلا الرياء مقصده ولا ولا السمعة، ولا الفخر باعثه ولا الشهرة، ولا
侕

(r) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص OTV.

بالطاعات.
0 0 التوبة.
وقد علق الفلاح بالتوبة تعلق المسبب
بسبيه في موضعين اثنين، وتنوع المراد بالتوبة في هاتين الآيتين لتنوع الخطاب والسياق القرآني فيهما: أولا: التوبة من الشرك: وجاء ذلك في آية مكية كان الخطاب فيها للمسركين، قال جل


 (15)

 فذكر تعائى في هذه الآية: صورة التوبة التامة، التي يكون فيها الجمع بين ترك القبيح، وتحري الجميل (1) . فهو جمع بين ترك الشُرك، ويين الإيمان وإِخلاص العبادة

لله، مع قيامه بالعمل الصالح. ثانتًا: التوبة من التقصير والنغلة (ب) ، التي لا يسلم منها إنسانُ، وجاء ذلك في آية مدنية، كان الخطاب فيها لأهل الإيمان،



معالثم التنزيل، البُغوي T/ T/

ودوامه، وأنه أصبح لهم خلقًا (ץ) ^. مـوالاة الله ورسوله والمؤمنين، والبراءة ممن حاد الله ورسوله. لما كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان؛ أخبر الله جل ثناؤه أن الاتصاف بوصف الإيمان مانر مانع من موادة الكفار ومحبتهم ولو كانوا أقرب الثناس (ب) ، وأنه لا يجتمع في قلب المؤمن محبة الله، ومحبة من حاد الله ورسوله، وخالف أمر الله ونهيه، فقال تعالى:


 ومن لوازم نهي المؤمنين عن مودة الكفار وموالاتهم؛ أن يكون ولاءاء المؤمن لللي ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين قال تعالى: .

 وعلق سبحانه على تحقق هذه الصفة كل فلاح دنيوي وأخروي، فقال عز من قائل:

(Y) الظر: روح المعاني، الألوسي التتحرير والتنوير، ابن عانيا

[الليل: إ-
إنما يبغي بذلك كله وجه الله، لا يريد
 (1)

[الإنسان: A-9].
و. V الخشوع.
وقد علق الفلاح عليه في موطن واحلد،
(0) (0) في قوله جل ثناؤه : :

.

والخشوع في الصالاة إنما يتحصل لــمن فرغ قلبه للصلاة، واشتغل بها عما عداها الها، فأحضر قلبه بين يدي مولاها، واستحضر قربه وعظمته جل جلالله، وتدبر جميع ما ما
 تلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حر وكاته، ويقل ألتفاته، فتتنفي بذلك الخواطر والأفكار الرديئة) (1) وإنما ذكر الخشوع مع الصلاة؛ لأنه بها أعلق، فهي أولى الحالات بإثارة الخشوع وقوته؛ ولذلك قدم هذا الولى الوصف على بقية أوصاف المؤومنين، وفيه التنويه بشأن الخشبوع، ومجيء ذلك في صورة الجملة الاسمية دلالة على ثبات الخشوع لهم



اشتملت آيات الثقرآن الكريم على أفعال للجوارح علق الله جل وعز عليها معاقد الفلاح، وفيما يلي ذكرها:

اـ الصحلاة.
وهي من أعظم مباني الإسلام، التي علق عليها الفلاح، وقد جاء ذلك في خمياني مواضع من القرآن الكريم، وتنوعت أساليبه في ذلك:
ฯ. علق الفلاح على إقامة الصلاة.





信 [لنمان: \&-0].
وإقامة الصصلاة؛ إقامتها ظاهرًا وباطنا، إقامتها ظاهرا: بأداء حدودها، وفروضها
 وإقامتها باطنا: بحضور القلب فيا فيها، وتلدير ما يقوله ويفعله منها، وهي التي يترتب اليوليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلالته، إلا ما ما

عقل منها (+ ${ }^{\text {عا }}$ وقد جاء التنبيه على أن هذه الإقامة

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





 ثانيًا: أعمال الجوارح: التوبة والإيمان والعمل الصالح، هذه ثلاثة أسباب علق الله جل ثناؤه عليها جميعا الفلاح، وجمع بينها في آية واحدة، فقال

 والمتأمل فيها يتيين مدى الترابط بينها؛ فالإيمان كلما قوي بعث في النفس روح الأمل، فتجد العبد يعيش روحانية الية عالية تجذبه جذبّا إلى المبادرة للتوبة، والمسابقة في الأعمال الصالحات. نهو يعيش بين الى لحظات ندم على ما مضى، يكفر ها با بتوبية وضراعة لموّلاه، ويعيش فرحة أمل تدفعه لحياةٍ أفضل، يغتنم فيها عمره. والعمل الصالح هو أن يعمل بما أمره الله بعمله في كتابه، وعلى لسان رسولي صلى الله عليه وسلم " "، فيؤدي الفرائض، ويكثر من النوافل، ويجتنب المعاصي، وكلما كانت حاله أكمل، كان فلاحه وهي وفوزه وسعادته في الدنيا والآخرة أكبر. وقد

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال：（ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات）؟．قالوا：بلى يا رسول الله． قال：（إسباغ الوضوه على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجل، وانتظار الصلاة بعد
 r r النفقة في سبيل الله．
وعلق الفلاح عليها في موضعين من القرآن الكريم، في قوله جل ثناؤه ：

受禹
[البقرة: ץ-0].

ولفظ النفقة في الآية عامٌ في جميع النفقات الممدوح بها، والمحمود عليه（（8）، ويشمل ذلك النفقات الواجبة والمستحبة، التي تبذل احتسابا وتقربًا إلى الله جل ولى وعلا، على قدر ميسورهم وجهذهمم．وأعلى تلك النفقة قدرًا الزكاة، فإن أحب الأعمال إلى الله الفرائض
وقد بين سبحانه ذلك في سورة لقمان فقال تعالى：

 （ أخرجه مسلم في صحيحته، كتاب الطهارة،

（६）انظر：جامع البيان، الطبري／／－Y Y．

الظاهرة والباطنة للصلاة هي من أسباب تحقق الْفلاح وذلك في قوله جل وعز：回

V．علق الفلاح على الركوع والسجود．


 وخصا بالذكر من بين سائر أعمال الصالاة؛ لأنهما أعظم أركانها وأشرفها؛ إذ بهما إظهار الخضيوع والعبودية، وتخصيص الوي ألصلاة بالذكر قبل الأمر ببقية العبادات في
 أهم العبادات، فهي عماد الثدين（1） 1ـ．علق الفلاح على تعلق القلب بالصهلاة واهمتمامه بها．
وهذا من الرباط الذي يدخل تحت


 وقل فسر الرباط في قولي بأنه انتظار الصصلاة بعد الصلاة؛ لأن كل من صبر علـي أمرِ، ولازمه وثبت عليه، يقال：ربط قلا قلبه
 في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن




 سُّبَحَنَك وقوله تعالى:

 والذلكر تربية للروح، به تتصل بخالقها، وفيه تظهر قوتها، وبسبيه يتنزل المدل المد من خالثق الأرض والسماء، وبأخذ الأسباب المادية والروحية يتحقق النصر والظّفر على الأعداء، والإنسان المسكين إذا فقد حظر من ربه خسر كل شيء من أمره( (Y) وكثرة الذكر سببٌ في انشراح الصدر، وطمأنينة القلب، وزوال الهم والغمه، قال


.[「A
والموطن الرابع الذي علن فيه الفلاح على ذكر الله، كان اللذكر فيها خاصانا وهو ذكر آلاء الله ونعمه، قال سبحانه:

[لأعراف: 79].

إذ يستشعر العبد بقلبه عظيم منن الله عليه، فيعظم حبه ورجاءه له، وينطلق لـن السانه بالثناء على النعماء، وتقبل جوارحه على
(Y) انظر: العذب النمير من محجالس الشنقيطي في

وإنما علق الفلاح على الزكاة والنفقة في سبيل الله؛ لما الجتمع فيها من تزكية للنفس النسا وتطهيرها من الصفات الرذيلة، والإحسان إلى الخلق، وبها يتبين أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال، فيخرج محبوبه من المال، لما هو أحب إليه، وهو طلب مرضالي الله
ّ. ذكر الله تعالى.

وقل علق الفلاح على ذكر الله في أربعة مواضع من القرآن الكريم، ثلاثة منها جاء ذكره فيها مقرونًا بعبادات هي من أعظم العبادات في الإسلام، فقد جاء مقرونّا


 وبالصلاة في قوله تعالى:

 [الجمعةة: • 1 [10] ومقرونًا بالإيمان وطهارة النفس من الشركك وبالصلاة معا في قوله جل ثناؤه:


وكثرة الذكر جاء بيانها في القرآن الكريم
بأن يذكر العبد ربه في كل أحواله، كما في

(1) تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص

والتوغيب فيه، فروى البخاري في صحيحه، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رباط يوم في سبيل
الله خير من الدنيا وما عليها) (ث) (ب) وروى مسلم؛ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وتيامهد، وإن مات جرى عليه عمله الذي كاني يعمله، وأجري عليه رزته، وأمن الفتان) (8)
 الله مقرونا بغيره من الأعمال الصالحيلحة، وذلك في توله تعالى:


 بذل الجهد في قتال الأعداء من الكفار والمشركين بالمال، والنفس، والرأي، واللسان، والسعي التام في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد (0) ويدنيل تحت لفظ الجهاد بذل الجهد واستفراغ
( أخر جه البخخاري في صصحيحه، كتاب الـجهاد والسير، بابب فضل ربا رباط يوم في سبيل الثله،
 أخرجبه مسلم في صححيحه، كتاب الإمارة،



الطاعة، نهو يذكر فيشكر، ويتحلث بفضل


؟. الجهاد في سبيل الله.
وهو من أجل الطاعات وأفضل القربات؛
لما فيه من المصالح العابجلة، والمنافع الآبلة؛ إذ فيه محقٌ لأعداء الله، وإعزاز للدين، وصون لُدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، مع ما فيه من المشقة العظيمة، من بذل للنفوس والأموال، ومفارقة للأمل

والأوطان (1)
ولما كان الجهاد في سيبل الله كذلك وعد بالفلاح وعلق عليه في الققرآن الكريم وعلى بعض أحواله وصفاته، في أربعة مواضع منه، وتنوعت الأساليب في ذلك: 1. علق الفلاح على الرباط في سبيل الله، وذلك في قوله تعائى:

 عمران: .•ץ]. والمرابطة في الآية: (مرابطة الغزو في نحور العدو، وحفظ ثنور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلىى حوزة بلاد المسلمين)|(\$) وقد وردت الأخبار في بيان ثوابه،
(1) أحكام التجهاد وفضائله، العز بن عبد السالام،

$$
\text { صر، OR، } 0 \text { ، or }
$$

19V/Y تفسير القر آن العظيم، ابن كثير (Y)
 والخير پاسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه||(Y) ، وروي عن مقاتل بن حيان تفسير الدعوة إلى الخير بالدّعوة
 إلى خصال الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لُعباده وفعل الخير والدعوة إليه صورة من صور تكاتف الأمة وتلاحمها في السعي إلى الرقي بأبنائها في مدارج الكمالها وتالكا وتكميل جوانب النقص والـحرمان، والجمع بينهما سبيل الأنبياء والمصلحين. قالل تعالى:



 بالعمل بطاعة الله. وهو من من قيبل اختالاف العبارة والمعنى واحد، فطاعة الله في أمره ونهيه هو امتطال لشر ائع الإسالام.
 والتنوير ع/ ع.ع. واستدل ابن عاشور رحمه الله على أن الـخير اسمّمٌ يـجمع خصطال الإسلام، بثول حذيفة اليمان رضي الله عنه بحضضرة النبي صلى اللهي الله عليه وسلم:" (ريا رسول الله، إنا كناّ في جاهِ جلية


 كيف الأْمر إذذا لم تكن جماعة، رقم
 الإمارة، باب الأمر بلزوم التجماعة عند ظهور


الوسع في مجاهدة الشيطان وخطواته، وممجاهدة النفس الأمارة بالسوء لـحملها

على فعل الطاعة وترك المعصية(1) . ץr. علق الفلاح على الثبات عند لقاء الأعداء، وهو من عوامل الظفر والفوز في الدنيا، وقد جاء ذكـر هذا السبر ولـر في موضِ واحِّه مقـرونًا باللإكثار من ذكر آلكه تعالى، فقال سبحانه:


 ع. وعد الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بكل خحير وفلاح في الدنيا والآخخرة، فقال سبحانه: فئَ
镸
[التوبة: ^^A].

ه ـ فعل الخير والدعوة إليه. وقد جاء عد ذلك من أسباب تحقق الثفلاح في الدنيا والآخرة، في قوله جل ثناؤه : :

 وتوله سبحانْ أُ
(1 المفردات، الراغب الأصغهاني ص^• .

 4. الأمر بالمعروف والنهي عن (اوالمعروف: اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، والمنكر: ما ينكر . (1) 1 (1)
والمقصود به الأمر بكل ما يقرب العباد إلى الجنة، ويعدهم من النار، والنهي عن كل ما يقربهم إلى النار وييعدهم من الجنة. ومن أعظم الأمر بالمعروف: الدعوة إلى
 إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ودينه النذي جاء به من عند الله. وأعظم النهي عن المنكر: النهي عن الكفر بالله، والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلمه، وبما جاء بها به من عند الله، ثم الأمر بعد ذلك درجات
 - كل ما هو معصية لربهم (Y)
(1) المفردات، الراغب الأصهنهني ص1



السعدي صץ ع!.

وقد جاء في موضع واحد عده من أسباب تحقق الفلاح في الدنيا والآخرة، وذلك في قوله تعالى:

 . $[1 \cdot \varepsilon$
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة لأهل الخير والطاعة، وتركه مع الثقدرة سبب في حلول العقاب، ومنع إجابة الدعاء، والسؤال عنه يوم القيامة. وهو صفة الأنيياء ومن تبعهم من








 وقال سبحانه:


[التغابن:17]
وفي إضافة الشح إلى النغس، دلالة على أنه من طباع النفوس وغرائزها، ويدل لذلك قوله سبحانه: [النساء: Ar1]
 الثوقي منه (Y) ودفعه بمحجاهدة النفس. ووالشح هو شدة الحرص على الشيء، والإحفاء في طلبه، والاستقصاء في في
 ويترتب على ذلك ضيق النفس وعدم
 وهذا أساس الشر والهلاك الظاهر واهر والباطن؛ إذ يحمل صاحبه على البخل؛ بامتناعه عن نفع غيره، وعلى الظلم بإلحاق الضرا ورا
 ويحمل على التحسد وهو كراهة ما الختص به الغير وتمني زواله، والذي يجمع وبين سيئتي البخل والظلمه، فإذا كان الحال كذلك بين الأقارب كانت قطيعة الرحم (\%) .



 في صحيحه، في كتاب البر والصصلة والآداب،
 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول اللّه صلى الله عليه، وسِّم قال: (إياكم
 الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم،

## صمنات المبالديز

أولًا: ز كاة النفس، ووقايتها من الشَح:
من صفات المفلحين أن أنفسهم أنفس
زكية؛ لانْهم يسعون في تهذيبها وتزكيتها،

(1) وقال سبحانه: وهِ
 ومادة زكى في اللغة تدل على النماء والطهارة) ولفظ التزكية في الآيات عامٌ يدخل فيه تزكية النفس وتطهيرها بالإيمان الني هو ضد الكفر، وبالطاعة التي مي ضد المد المعصية،
 الرذيلة، ويدخل فيه تزكية العمل بمتابعة

النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الصصفات الثتي لها آثارٌ ذميمة؛ وجاءت النصوص بذمها زكى نفسه فتطهر منها، وتحلى بضدها صفا الشح؛ وقد جاء التصريح بأن توقي شح النفس من صفات المفلحين قال عز وجل: الـ俭


[^1]يتضمن معنى المسارعة والسابقة إلى فعل الطاعات والاستكثار من الخيرات الـ الـ وفي هذا دلالة أن من صنات الـات المؤمنين المفلحين: المسابقة والمسارعة إلى ثواب الله وجتنه بالأعمال الصالحة الحة. وقدنداربا الله

 وأثنى الله جل ثناؤه على أنبياءه عليهم السلام، فقال: لإلْ
 وأثنى سبحانه على عباده المؤمنين من أهل الكتاب بهذه الصفة فقال:


 وعلى المؤمنين من هذه الأمة فقال:

[المئمنون: (77].

ومن لازم هذه المسارعة في الخيرات الاستكثار من الأعمال الصالحة، قال جل
 هِ
[لأُعراف: ^].

ثالثًا: أداء الأمانات والحقوق :
عظم الله جل ثناؤه شأن الحقوق وأمر
(انظر: تفسير السمرقندي /(1)

وأعظم نفوسِ برئت من هذه الصفة، هي نغوس الأنصار أهل الدار، أنصار النبي




重急


ثانيًا: المسارعة إلى الخيرات:
حث الله عزو جل عباده المؤمنين على
فعل الخير، والسعي في طلب كل وني وسيلة تقرب إليه سبحانه، من الإيمان به، ومحجبته، وطاعته، والعمل بما يرضيه، وعلق على هذا تحقق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه:

 وقال عز من قائل:


[اكحج:
وجاء الحث فيهما بصورة الأمر في قوله:
 حمالهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا مسحارمهم).

بالقيام بها، ومن ذلك قوله جل وعز: أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعففه وجهله وظلمه،居 إلا من وفق الله()| (Y) فجميع ما أوجبه الله
 على عبده فهو أمانة. ومنها الاستجابة الثامة، والسمع والطاعة المطلقة لدكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:


[النور: 01 [0].
ويدخل في الأمانة أيضًا حفظ الجوارح
من كل ما لا يرضي الله تعالى (ب) ومنها ومنا حفظ ما أؤتمن عليه من أمانات الناس الحسية كالأموال، والمعنوية كالأسرار، وتعامدها بالرعاية، والمحانظة وعانية

 Y. Y. الوفاء بالعهد.

وهو پاحفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهدَ|")، والوفاء به إتمامه وعدم نقض

حفظه ${ }^{(0)}$ ولفظ الآية عام في جميع ما أخذ على
(Y) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (Y)

 (0) المغردات، الراغب الأصغهاني ص1091.


[الإسراء: :Y7].

وعظم سبحانه شأن من يرعى هذه الحقوق ويقوم بحقها، وجعل ذلك مناطكا للمدح في كتابه الكريم، فجاء في موطنين وصف المؤمنين المستحقين للفلاح بهذه الصفة.
الآية الأولىى: قوله تبارك وتعالى: الهِّدْ

ثم ذكر من صفاتهم:
 فاشتملت هذه الآية على صفتين من صفات عباد الله المفلحين: ا. أداء الأمانة.
وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله، من فرائضه التي ائتمن الناس عليها،



 وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاها، وهو



الإنسان العهد بحفظه من حقوق الله -جل رابًِا: البعل عن المحرمات، وحفظ
 ا ـ البعد من المحرمات.
وقد تنوعت الأساليب الثتي سلكها القر آن الكريم في التنبيه والدلالة على هذه الصنقة: جعل التقوى من أسباب حصول الفلاح للعبد، وتقوى الله (اهو الامتناع
 وذكر الله في كتابه الكريم صورزا لبعض تلك المحرمات، منها: اتباع خطوات المبتدعين في اللدين؛ كحال ألما أهل الجاهلية الذين زادوا في الحيج ما ليس اليس من شرع إبراهيم عليه السلامَ، ومقارفة الخبيث والرديء من الاعتقادات، والأقوال، والأعمال، ومجانبة ما حرمه الله من المعاملات كالربا.
 كماله عمن ارتكب بعض المححرمات، كالكفر والردة عن اللدين، والخمر، والميسر، والربا، والزنا. وفي هذا دلاللة على أن من أخص صفات المفلحين البعد عن المحرمات.
"ألن الله جل ثناؤه أثنى على المؤمنين بهذه الصفة نقال سبحانه: الْمُوْقُنُونَ
[الأنعام: lor].
(اوذلك أن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهمه' وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله
 ما بينه وبين الناس من حقوق والئ والتزامامات، يجب عليه مراعاتها والو فاء بهان الها ويحرم عليه إممالها والتفريط فيها



 فجعل الله جل ثناوٌه من صفات عباده المفلحين القيام بحق القريب في الصلة والإحسان إليه بوجوه البر المتنوعة، وحق

 للقريب والمحتاج فلا أقل من أن يرفق بهم بفعله وقوله، بكلام لين سهل، فيقول لهم معروفاً، ويعدهم خيرًا.
قال تعالى:

.[ヶ^





وأكل أموال الناس ظلمَا（ع）ومن وفقه الله ووقاه حرص نفسه، فألجمها بلجام الإيمان، لم يحمله ذلك الشح على فعل الحرامه، بل كان هو أشد مباعدة لها لها وتحقق له موعود الله،

r．حفظ الفروج．
فقد أمر الله جل ثناؤه بحفظ الفروج،

 وأثنى سبحانه على الحافظين لها، نقال：
 ؤ⿰亻⿱丶⿻工二又力

．［ro
（اولما كانت هذه الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان، وأعصاها عند الهيجان على العقل｜｜（0）، خمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ فرجه الجنة، فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي المي الله عنه：قال النبي صلى اللي （من توكل لي ما بين رجليه، وما بين لحييه، توكلت له بالجنة）（Y）．وأعظم الناس حفظًا



（T）أخرجه البخاري في صحيحه، كناب

مَشِّوُنَ
 الاواللغو في كلام العرب هو كل كلا كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أحل الحل، أو ما يستقبح｜＂（1）، فيدنحل فيه الشركّ الو والمعاصي، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال（ب）والإعراض عان عن اللغئو هو بالبعد عنه، بأن لا يفعله، ولا والا يرضى بـه به، ولا يخالط من يأته، كما قال－عز من

居


［التصصص：00］．
جاءت هذه الصغة في سياق شرطي، وأنه كلما تحققت هذه الصفة؛ عظم الفلاح في الدنيا والآخرة، قال سبحانه：险
 تحت معنى هذه الآية، أن النفس جبلت على التطلع والحرص على ما تهواه وتشتهيه، فمن تابع نفسه في هوالمالها ولم يحجزه إيمانه، يوشك أن يقع في في

(1) جامع اليبان، الطبري oro/IV.

ETY／0 تغ


## 

نفي مطلق الفلاح عن الحي المعين مهما بلغ في ظلمه وكفره، ومشاقته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق لله وحده ثناؤه ؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه، وهو يعلم خاتمة كل أحلِّ، ورحمته وسعت كل من أقبل إليه بالإيمان. ويدل لهذا المعنى حديث أنس بن مالئ مالك رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رياعيته يوم أحد، وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه، ويقول: (كيف يفلح قوم شجوا انبيهم، وكسروا رباعيته، وهو يدعومم الى الله)؟ فأنزل الله عز وجل: الْيَّ شَئُّ وبالتتبع والاستقراء لآيات الفلاح في الثقرآن الكريم يمكن حصر موانع الفلاح وأسباب حرمانه، وتصنيفها فيما يلي:

سننه، كتاب أبواب النكاح، باب البا التستر عند

$$
\begin{align*}
& \text { قال الترمني : "هذا حديث حسن") . }
\end{align*}
$$

أخرجه مسلم في صـيحيحه، كتاب الـم الـجهاد
،IV91 والسير، باب غزب غيوة أحلد، رقم كاب $.1 \varepsilon \mid V / \mu$

لفروجهم هم الـمفلحون من عباد الله؛
لذلك وصفهم الله جل وعز به، فقال: :




[المؤمنون: 0-0].

ومفهوم الآية يتضمن أن من لم يحفظ
فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين، ومن العادين. ففاته الفلاح، واستحق اسم العدوان، ووتع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك (1)، فكيف بجميعه.
وحظظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا،
كما قال: كا


$$
\text { [ المعارج: } 9 \text { - -r ]. }
$$

وتارة يكون بحفظه من اللظر إليهـ (ب)
كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (احعظ
عورتك، إلا من زوجتك أو ما ملكت
يمينك) (4)

$$
\begin{aligned}
& \text { الهـحاربين من أهل الكفر والردة، باب فضل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أخرجه أحمد في مسنده } \\
& \text { داود في سننه، كتأب التحمام، باب النّهر النهي عن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سننه، أبوابِ الأدب، بابب ما جاء في حفظٍ }
\end{aligned}
$$

وصرف العبادة له وحده، فقال:



r
 وجاء التصريح بنغي الفلاح عمن ارتد عن دينه في موضع واحيِ، قالل الله جل ثناؤه الـن في قصة الفتية الذين آمنوا بالله، وفروا
 أَوْ يُحِيلُوْ أَبَكًا اللسعادة والفوز في الدنيا والآخرة إن عدتم إلى الكفر بعد إذ أنقذكم الله منه؛ لأن الكّكر الـو يحبط العمل ويوجب الخلود في النار، قال

 فِ فِنها

ثانيًًا: ارتكاب الكبائر :
الكبائر: جمع كبيرة، وهي كل ذنب ترتب
 والتلبس بهلذه الكبائر من أعظم الموانع التي تحرم العبد كمال الفلاح في الدنيا والآخرة،
 ( (Y) مجموع فتاوى ابن تيمية 1 / $110 \%$.

أولًاً: الكفر والردة:
ا. الكفر.

重

 مَ
锥
[التصص: 1 [Ar].
وإنما كان الككفر من موانع الثفلاح؛ لأنه
 أجله خلق الْخلق، وأرسل الرسل، وألنزل الكتب. ولفظ الككفر في هاتين الآيتين يشمل شرك من يدعو مع الله إلها آخر، لا برهان له به، والتكذيب بالرسل عليهم السلام، ويما وعدوا من ثواب الآخرة كما هو شالن


الكفران بنعمة الله وجحودها وقد بين الله تعالى في موطن آلخر أن
 عمل الشيطان، وعلق سبحانه الفلاح والفي والفوز على البعد عن هذه المعبودات واجتنابابها،
 البيضاوي

## قال سِحانان:

然 عَنْ r.وهو النزيادة في أثشياء مخصوصة، والزيادة على الدين مقابل الأبلجل (()، وهو من كبائر الذنوب التّي تحول يين العبد ويين

الفلاح قال تعالى: تَأَحْ . أي: واتقوا الله فيطا أمركم به ونهاكم عنه، ومنه ترك الربا، كي تنجو من عقابه، وتظفروا بالخلود في جناته. وفيه إشارة
 الفلاح في الدنيا والآخرة. وإنما كان الريا من موانع كمال الفلاح؛ لأن المتعامل به فاته الاتباع والانقياد لأمر الله، وهذا ألان العظم خصال أمل الإيمان. قال سبحانه:
 [البقرة:
وصاحب الربا على خطرِ من شؤم مخالفته لأمر الله جل ثناؤه، وأمر نبيه صلى

الله عليه وسلم.
> (Y) الربا في المعاملات المصرفية، عمر المترك صر صـ

وفيما يلي ذكر لتلك الكبائر: ا. الخمر والميسر.

الخمر: كل مسكر خامر العققل وغطاه، من أي نوع كان. والميسر: كل المغالبات القولية أو الفعلية التي يكون فيها العوض من الطرفين (1). وقد علق الفلاح على اجتناب الخمر والميسر في قوله جل ثناؤه:


[المائدة: • 9].

وإنما كانت الخمر والميسر مانعة من تحقق كمال الففلاح والفوز في الدنيا والآخرة لما اشتملت عليه من الآثار السيئة

والآثام الكبيرة.

## قال تعالىى: ولْ


.[Y19
ففيها فتح لأبواب الشر والفنساد بوقوع العداوة والبغضاء، والفرقة والاخختلاف، وريما آلت بأصحابها إلى القتل والنهب والعقوق والقطيعة، وهذا عنوان الشقاء؛ وفيهما أيضًا صدٌ عن سبل الفِلاح، وعن أبواب الخير العظيمة، وهذا عنوان الـحرمان والخخيبة.
(1) انظر: تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص^9 وذكر أنه استثني من ذلك مسابقة التخيل والإبل والسهام، فهي مباحة؛ لكونها معينة على النجهاد؛ ولهذا رخّص فيها الشارع.

الثاني النذي يعلل به يوسف عليه اللسلام سبب امتناعه عما تطلبه منه امر أة العزيز. ونفي الفلاح عن الظالمين يعم كل ظالمّ، وأولى من يدخل تحته في هذا السياق من قابل الإحسان بالإساءة، فخان من من أحسن إليه، وتعدى على عرضه وشرفه. وسمي
 ما أحله الله إلى ما حرمهه، ووضع الشيء في غير موضعه.



 وإنما كان الزنا من موانع كمال الفوز
 الفاحشة قد تعلى حدود الله، وانتقص من إيمانه بقدر هذه المعصية، ولأن الله جل ثناؤه قد رتب على الزنا أنواع العقوبات


 ذَلِكَ يَلْقَ


$$
\text { . } 79
$$

وعقوبته مغلظة، فيقتل بأشنع القتلات، الـون الرجم حتى الموت، أو الزجلد بمشهِدِ من المؤمنين في موقف لا تأخذهم الرحمة لـ الر

قال تعالى:

 فهو متوعد في الدنيا بنقص المال وذهاب بركته.
 [rV7 ومتوعد في الآخرة بحرمان نعيم الجنان ودنورل النار.
قال جل وعز:


 خَلِدُوتِج r. با التعدي على أعراض الناس بالزنا والفجور. الزنا من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى:


ومانع من موانع كمال الفلاح في الدنيا والآخرة، قال سبحانه في قصة يوسف


 أْ وقوله تعالى:



 وأما الموطن الرابع فأطلق الظلم فيه وأريد به فاحشة الزنان، وذلك في قوله جلي
 وَ

 وتنوع المراد بالظظلم في هذه الآيات؛ إيذانٌ بأن الفلاح المنفي عن الظالم تـناوت درجته بتفاوت الظظلم نفسه، فالكافر المتصف بأعظم أفراد الظلم ينفى عنه أحلم الفلاح المقتضي للخلود في النار، والحرمان من دخول الجنة، بينما نفي الفلاح عن عن أفراد الظلم التي هي دون الكفر هو من باب نفي كمال الفلاّح الّدنيوي والأخروي. وعموم نفي الفلاح عن الظالم سنة ربانية لا تتخلف ولا تتبدل أبنًا، فالظطالم وإن تمتع في دنياه بما تمتع به، فنهايته فيه الاضيمحلالدل وألثلف (ب)، قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم

يفلته()

$$
\begin{aligned}
& \text { (أخر جه البـخاري في صتيحيحه، كتابِ النتفسير، (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ومسِّم في صسحيحه، كتاب البر والمصلة، بابث }
\end{aligned}
$$

من إقامته عليه، قال سبحانه:

 . ثالثًا: الظلمّ، افتراء الكذب على الـى الله، الاجرام:

ا ـ الظلم.
وهو وضع الشنيء في غير موضعه المختصص به، إما بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه، والظالم الم الـو
 ويطلق الظلم على كثير الثتجاوز وقليله (1) ولد وهو من أعظم موانع الفلاح في القرآن الكريم، وقد جاء التصريح به في أريعة ثلالثة منها أطلق فيها الظلم وأريد به الكفر بالنله، وهو أعظم الظظلم على الإطلاق.


[الأنعام:1][]
وقوله:

 [الأنعام:1r0].
(1) انظر: غريب القرآن، ابن قتيبة ص^،


وافتراء الكنب على الله هو بتحريم ما أحل الله، وتحليل ما احرم الله، ثم نسبة ذلك إليه سبحانه.
وهذا كقوله تعالى:


[المائدة: با. 1 [.]
وتوله: : ولْ苗 : [يرنس

والخطاب في هاتين الآيتين للكفار، والفلاح المنفي عنهم هو مطلّق الفلاح الدنيوي والأخروي، والمقتضي للخلود فئي النار، والحرمان من دخول الجنة.


 وقد ذكر الله جل ثناؤه بعض وجوه نفي الفلاح اللدنيوي عن المفترين الكذب عليه

سبحانه، فهم متوعدون باللضضبر والذلة. قال تعالى: سَيْنَا
 وهم أيضًا متوعدون بعذاب يستأصلهمه،


Y. ا افتراء الكذب على الله.
(الفري: قطع الجلد للخرز والإصلاح،
والإفراء للإفساد، والافتراء فيهما معان الدا، وفي الإفساد أكثر، وكذلك استعمل في القرآن
 وافتراء الكذب على اللّلتعالى والتكنذيب بآياته من أعظم صور الظلمّك لذا قال سبحانه:迬
 وال :

وقد جاء التصريح بعله من موانع الفلاح في موضعين اثنين من القرآن الكريم:
الأول: في توله تعالى:

[يرنس: 79].

وافتراء الكذب على الله في الآية عامٌ يشمل جميع صور ه، وأقربها من جهة الـيساق من اختلق على الله الكذب في نسبة الولد له
 والموضع الثاني: توله تعالى: الّا



.[114

$$
\begin{aligned}
& \text { تحريم الظظلم، رقم 199V/\&، YOAH } \\
& \text { الثمفردات، الراغب الأصفهاني ص ع ع }
\end{aligned}
$$

وقد جاء عده من موانع الفلاح في موضع
 أْنَرَّكَ
 والمراد بالمدجرمين هنا الكفار (£ النذين اكتسبوا الإثم بكفرهم بالله. ولفظ افتراء الكذب على الله والتكذيب بآياته في الآية عام، ومنه تحريف كلام الله ثم نسبته إليه
 والتكذيب بآيات القرآن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقونه سبحانه:
 التعليل، أي لا ينجح ولا يفوز بحاجته من اتصف بصفة الإجرام. وهذا النفي للفلاح يختلف بحسب حال النفاعل للإجرامه فإن كان كافرًا، قد اكتسب بكفره وتكذيبه الآثام

 الإجرام قد اكتسب من الذنوب وان وانج الجترح من السيئات التي لم تبلغ درجة الكير والثنكذيب، فهو على خطر الوعيد، وحقيق بأن يدخل تحت هذا القدر من الآية، ويكون المراد بنفي الفلاح عنه نفي كماله.

> roy/r






 الظظاهر في الدنيا، هو متاعٌ قليلٌ على سبيل

 لَا يُفْلِحُوِّ
 كعانُوأِكَرْوُنَ وقال: يُقْ
.[11V-117
ونظير هذه الآية قوله سبحانه: وِّ وَّ

 قَكِيَّ .[Y£-Y
ץ. الإجرام.

الجيم والراء والميم أهلٌ واحد بلا بمعنى القطع؛ ومنه قولهم: جرم، أي كسب؛ لأن الشيء الذي يحوزه كأنه يقتطعه (Y . ثـم أطلق الفعل على كل اكتسابٍ مكروهه، ولا يكاد يستعمل في الكسب المحَمود (ب) .
 (Y) مقاييس اللغة، ابن فارس / (Y / /
 ص19r1، بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي

كِلْ لِحْقِ ذلك معنى الثكذيب والتوبيخ والتجهيل
 عن آيات الله أن تكون سحرًا، ارتقى فأبان
 تحقيرا لهم؛ لأنهم كانوا يعظمون شأنه،
 والموضع الثاني：في قوله سبحانه：

 أي：لا يظفر الساحر ولا يحصل له مقصوده بالسحر أينما كان، وقيل عدم فلاحه：بأن يقتل الساحر حيث وجلد، وهو من التفسير بالللازم（7）．
ونفي الفلاح في ماتين الآيتين يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن اللساحر، وأكد سبحانه ذلك بالتعميم في كل الأمكنة بقوله：㢄 الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير فيه، وهو الكافر（لاني وإنما كان السحر الحقيقي من موانع الفلاح؛ لأنه قد انتفى عنه بسحره هذا أصل







رابعًا：السحر ：
السحر في اللغة صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، ويطلق على كل ما ما لطف مأخذه ودق（1）．والسحر أنواعٌ فمنه ما هو مو تخييل، ومنه ما له حقيقة وتأثير، وهو مو محرمّ بالإجماع（Y）، وما كان منه من نوع السحر الأحقيقي فهو من الكفر البين؛ لأنه لا يتحقق إلا بالوقوع في الشرك، كمعاونة الثشياطين للساحر مقابل ما يقدمه لهم من من طاع وخضوع في مخالفة الشرع（ث）．والسحر من موانع تحقق الفنلاح الدنيوي والأخروي، وقد جاء التصريح بذلك في موضعين من القرآن الكريم：
الأول：في قوله تعالى：

 وذلك في سياق الرد على فرعون وملئه المكذبين بما أوتي موسى عليه السلام من



 العربب، ابن منظور
（Y）انظر：المغني، ابن قدامة

تيسير التزيز الـحميد، سليمان بن عبد اللنه آل الشيخ ص\＆＾ヶ، السحر، أحمد الـحمد ．1ヘを

## ثوابِ المفمالحيز

أثنى الله تبارك وتعالي على عباده النين تاموا بأسباب الفلاح، واتصفوا بحينى المفلحين، ويين في مواطن من كتابه الكريم عظم ذلك الثواب الذي ظفروا بطرف بـن منه
 به في الآخرة، ويمكن النظر إلى مامية ذلك الثواب من خلالن ما يلي: أولًا: ثواب المفلحين في الدنيا: 1. الاهتداء إلى الطريق المستقيم. من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده المؤمنين نعمة الهداية إلى الصراط

 وسوال هذه الهداية من الله عز وجل من أعظم مطالب العباد، واضطرارارمم إليها فوق
كل ضرورة(1).

وقد أكرم الله جل ثناؤه المتقين من عباده والمحسنين؛ الثائمين بأسباب الفلان الظاهرة والباطنة على الكمال، أن ونقهم اللهداية التامة فقال عجل وعلا:四

 هُرْيُرْيُرْنَ
(1) مدارج السالكين، ابن الثيم / / / بr.

الإيمان الموجب لككل فوز وسعادة في الدنيا والآخرة، فليس للسحرة في الآخرة حظ ولا

 .[1.4 وأما حظهم في الدنيا فالذلة والصغار، وعدم تحقق ما يسعون إليه ويهدفون، قال سبحانه عن حال سحرة فرعون تبل إيمانهم




ظظروا وفازوا بكل مطلوب لهم في الدنيا
 الكثيرة المتتابعة، كما في قوله جل وعلا：库
祭


والخيرات جمع خيرة، وهو المستحسن من كل شيء（8）، واللام فيه للاستغراق؛ للدلالة على كثرة وتنوع ما يمنحون من المن المحاسن والفضائل في الدنيا والآلخرة، وأولاَها بالذكر والدخول تحت علئ بموم هذا اللفظ تلكم الخيرات المتعلقة باللإيمان والجهاد في سبيل الله، كالعزة، والنصر على الأعداء، وإقامة الحق والعدل والئلدين الله، والتمتع بالغنائم، واليسيادة في الأرض، ومنها الذكر في الدنيا، والثناء الحسن،

وسلوك الناس طريقهم
ثانيًا：ثواب المفلحين في الآخرة： ا ـ ثقل الموازين يوم القيامة． تجازى الخلالق في الآخرة بأعمالها إن خيرًا فخْير، وإن شرًا فشر، فمن ثقلت

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { Y91/1. }
\end{aligned}
$$


فمن الهدلاية التامة：هداية الدلالة والبيان
المتضصمنة تعليم المؤمن ما لا يعلم من الحق



والمعنى：النبصرنهم سبلنا، أي：طرقنا
في الدنيا والآلخرة｜＂（1）
ومن الهداية التامامة：هداية التوفيق والإلهام، والمتضمنة إلهامه الحق، والتوفية لإتباعه، والعمل بعلمه، والثبات عليه إلى الْمات（Y）قال تعانى
 قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم
 تَهُوْهُرْ r．الحصول على الخيرات والذكر

أثنى الله جل وعز على عباده المؤمنين اللذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ولحا في الجهاد بالمال والنفس، ووصفهم بأنهم المفلحون الفلاح المطلق، الذي تكاملت فيه أسبابه، وتحققت صفاته، فهم النّين

[^2]ثم بين الله جل وعز ما يرثونه على سبيل

 والفردوس هو البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر (ث). وهو ألوسط الجان الجنة وأعلاما منزلًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالل: (فإذا سألثم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه ألوسط الجنة، وأعلى الجنة، ونوقه حرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة) (₹) . ووراثة عباد الله المفلحين لجنة الفردوس بأن يرثوا منازل أهل النار في الجنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة، ومنزل في النار، فإذا مات فـات فدخل النار، ورث أهل الجنة منزله) فذلك قوله عـي


## موضو عات ذات صلة:

الخسران، الصلاح، النجاة، النصر

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أنوار التنزيل، البيضاوي }
\end{aligned}
$$

( ) أخرجه البخاري في صـحيحه، كتاب التو حيد، باب (وهو النذي خُّلق السموات وات الأرض في في
 rv.. $/ \mathrm{s}$
(0) أخرجه ابن ماجه في سنته، أبواب الزهمد، باب

وصححد الالأبلاني في صحيح الـجامع،


موازينه بالأعمال الصالحة، ورجحت حسناته على سيئاته، فهو من تحقق لـاله الفوز بالننجاة من النار ودخول الجنة، كما قال سبحانه: بالِّ

 وقد أنخبر الله جل جلثناؤه في موضعين اثنين من كتابه الككريم أن ثقّل الموازين بالحسنات يوم القيامة وما ترتب عليه، هو من الفلاح الذي ظفر به المفلحون من عباده
 (C) كَقْتَ
 .



 Y.

وعد الله جل ثناؤه عباده المؤمنين الذين حققوا أسباب الفلاح في اللدنيا بالظفر والفوز بالنعيم المقيم في الآخرة؛ فقال:
 أي: هم الأحقاء بأن يسموا وراثًا دون من عداهم ممن لم يتصف بتلك الصفات من

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


[^0]:    (1) تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص (1) (ra/YV انظر: مججموع فتاوى ابن تيمية (Y)
    

[^1]:     الثقر آن، ابن قتيبة صا

[^2]:    （1）تفسير القرّن آلعظمه، ابن كير
    
    
    

