

عناصر الموضوع

| 197 |  |
| :---: | :---: |
| $19 \%$ |  |
| 198 | 24\| |
| 197 |  |
| $r \cdot 9$ | ) |
| Y18 | \| |



## 

 أولًا: المعنى اللغوي:أصل مادة (قدر) تدل على مبلغ الشيء وكنها ونهايته، والثدلدر: تضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادرها لها (1) الهي والألدر والتقدير: تبيين كمية الشيء، يقال: قدرته وقدرته، وقلدره بالتير بالتشديد: أعطاه الُقدرة، يقال: قدرني الله على كذا وقواني عليه، فتقدير الله الأثشياء على وجهين: أحدهما: بإعطاء القدرة.
والثاني: بأن يجعلها على مقدار مخصوص، ووجه مخصوص، حسبما اقتضت
الحمةم|(ب)
اووالقدير: : هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة، لا زائدًا عليه، ولا ناقصًا عنه،

ثانيًّا: المعنى الاصطلاحي:

وقيل: الهو: تقدير الله تعالى الأثياء في القدم، وعلمه -سبحانها - أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصو صحة، وكتابته سبحانه لذلك، ومشيثيتهن للها، ووقوعها على حسب ما قدرها ججل وعلا وخلقه لهاه| (o).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مقاييس اللغة، ابن فارس / (Y/0) }
\end{aligned}
$$

## 

وردت مادة (قدر) في القرآن الككيم (I (I) مرة، يخص موضوع البحث منها (1-V)


وججاء القدر في الاستعمال القر آني على ثلاثة أوجه( (t) :

 فنعم المصورون.


 .499

## حف|lالقاف

## 

1 التضاء:
القضصاء لغة:
"أصل كل قضاء أمرِ: الإحكام، والفراغ منه، ومن ذلك قيل للحاكم بين الناس: القاضي بينهم، لفصله القضاء بين الخصومه، و قطعه الحكم بينهم وفراغه منه بهال|(1).

التضضاء اصطلاحًا:
لا يختلف معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي.
الصلة بين التدر التضاء:

 r الهشيئة:

المشيئة لغة:
المشيئة مهموزة: الإرادة، وقد شئت الشيء أشاؤه(ث).
المشيئة اصطلاحًا:
هي إرادة اللهه وأمره.
الصلة بين القدّر والمشيئة:
القدر أعمم من المشيية، فالمشيثة جزء من القدر، وما قلره الله فقد شاءه.
r
الإرادة لغة:
وهي: نقيض الكراهة، أو هي: المشيئة، والمشهور ترادفهما (ع).
الإرادة اصططلاحَا:
إرادة الله النافذة.

الصلة بين القّدر والإرادة لغة:
القدر أعم من الإرادة، فالإرادة جزء من القدر، وما قدره الله فقد أراداد. ع الحكهر:

أصله في اللغة: المنة: لمنع للإصلاح، والحمكم بالشيء: أن تقضي بأنه كذا، أو ليس بكذا(1) . الحكمم اصطلاحًا:
لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
الصلة بين التّدر والحكمب:
الحكم أصله: المُنع بهدف الإصلاح، أما القدر: فهو تقدير الله تعالى الأشياء في الأزل.

## حف|lالقاف

(الاستعمالات القرآنية للفظ القدر)، وفيها ترسيخ لمعانيه في قلوب المؤمنين به سبحانه.
قال ابن عباس رضي الله عنه: (الإيمان بالقدر نظام التوحيل، فمن وحد الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتو حيدل" (ب) فلا يتظم أمر الدين ويستقيم إلا لُمن آمن بالقدر وامتشل الشرع، كما قرر ذلك
 (ما منكم من أحد إلا وتد كتب مقعده من النار، ومقعله من اللجنة) قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا، وندع العمل؟ (اعملوا فكلٌ ميسر لما خلق لها أما منا من كان من أهل السعادة فيسر لعمل أهل آهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل الم

 بَيْلَ وَآْتَعْفَ或 ثانيًًا: مراتب القّدر :

الإيمان بالققدر يقوم على أربعة مراتب، من أقر بها جميعها فإن إيمانه بالقدر يكا يكون مكتمأْ، ومن انتقص واحدَّا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقدر :
(Y) أخرجه مسلم في صحيحهه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسال(م، والثقدر
وعلامة الساعة، رقم ^. .

## 

الإيمان بالقدر شأنه عظيم، ومنزلته علية في الدين، وهو ليس على مرتبة واحلدة؛ بل له مراتب، وللإيمان به فضائل وثمرات،
 بما يقتضي المقام - هذه المسائل: أولًا : منزلة الإيمان بالقّدر :

قال الله تعالى مادحًا عباده المتقين بأول صفة من صفاتهم في أول سورة بعد الْفاتحة: يُشْشُونَ (ه) (البقرة:بَ]. ومن أعظم الغيب اللني أخفاه الله عن الخلق هو: القدر سر الله المكتوم، فالإيمان
 ركن من أركان الإيمان التي يقوم عليهاء
 وشره، وأنه كله من عند الله تعالىى، يبين هذا بوضوح حديث جبريل الطويل، الذي رواه لنّا عمر بن الخططاب رضي الله عنه؛ وفيه: (قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: (أن تؤمن بالله، وملاليكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقلدر خيره وشره)، قال: صدقت)

ومما يشهد لذلك: كثرة ورود (القلدر) في الآيات القرآنية كما مر في مبحث (1) المفردات، الراغبص ص

الضالدل(1)

 (ه) (G) [لأنعام:10r].
(أي: ابتلينا واختبرنا بعضهم بيعض، فابتلى الرؤساء والسادة بالأتباع والموالي والضضعفاء، فإذا نظر الرئيس والمطاع إلى المولى والضعيف أنفة، وأنف أن يسلم وقال: هذا يمن الله عليه بالهدى والسعادة
楊 النعمة وقدرها، ويشكرون الله عليها بالاعتراف والثذل والخضوع والعيورن فلو كانت قلويكم مثل قلوبهم تعرفون قدر نعمتي وتشكروني عليها، وتذكروني بها وتخضعون لي كخضوعهمب، وتحبوني كحبهم؛ لمنتت عليكم كما منت عليهم، ولكن لمنني ونعمي محال لا تليق إلا بها، ولا تحسن إلا عندها||(ب) المرتبة الثانية: الكتابة.
إن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض.
 (1) (1) انظر: السنة، عبد اللهه بن الأمام أحمد . $\varepsilon$ YY/
. ش شفاء العليل، ابن الثقيم ص (Y)

المرتبة الأولى: العلم.
علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها،
وقد اتفق عليها الرسل من أولهم إلى خاتمهم، واتفق عليها جميع الصحابة ومن الصن

تبعهم من الأمة، وخالفهـم مجوس الأمة.



 كُّلَمْمُونَ
وتال سبحانه:


 وقال تعالى:
 (قال أبو إسحاق: (أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه)، وهذا الني آلي ذكره جمهور المفسرين فالمعنى: أضله الله عالما به وبأقواله، وما يناسبه ويليت بها ولا يصلح له غير ه؛ قبل خلقه وبعده، وأنه أهلّ للضلال وليس أهلا أن يهدى، وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه، والرب تعالى حكي الثيم إنما يضع الأثياء في محالها اللائقة بها؛ فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه

## حفخالقاف


 أم الكتابب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء، وكتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها

فيه|
وقال سبحانه وتعالمى:

 .
(أي: الجميع علمهم عند الله، ولا ينسى



 [هود:با] [أي: مفصحِ بأسمائها وأعدادها ومظانها، وحاصر لْحركاتها وسكناتها (ب) وخير مفسر لكتاب الله تعالىى هو كلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلنتأمل في هذا الحديث بيان رسول الله لمعنى مرتبة الكتابة؛ عن عبادة بن الوليد بن عبادة، قال: حدثني أبي قال: (دخلت على عبادة بن
(Y) قال التّستري: اأضافهم إلى نفسه وحالاهم بحلية الصصلاح، معناه: لا يصلح إلا ما ما كان خالصًّا لي، لا يكون لغيري فيه أثره تفسير التستري ص 0 •1.

 .


 وعباده الصالحون( ) : أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا أصح الأقوال في هذه الآية، وهي علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله تعالُى عليه وسلم؟ فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه، والمشركون قد أخرجوهم
 الأرض، فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى آنه كتب في الذٔكر الأول أنهم يرثون الأرض من الكفار، ثم كتب ذلك في الكّب التي أنز لها على رسله.

 . فجمع بين الكتابين الكتاب اللابابق لأعمالهم قبل وجودهم، والكتاب المقارن لأعمالهم، فأخبر أنه يحييهـم بعد ما أماتهم للبعث، ويجازيهم بأعمالْهم، ونبه بكتابته لـها
 خير أو شر فعلوه في حياتهم، ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدي بهم فيها

[^0]


屋 وقال: وَ وَدَةُ
 [الأنعام:114]

 وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضهلال: نفاة المشيئة بالكلية، ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وخلالثهم، وهو سبحانه تارة يخبر أن كل كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن مان الم يشألم يكن، وتارة أنهن لو شاء لكان خلان الوان الواقع،
 وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، واني لونه لو شاء لجمع خلقه على الهدى، وجعلهم أمة واحلة؛ فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته،
(Ү) أخرجه أبو داود في ستنه، أول كتاب السنة، باب في الّْلدر، رقّ . سنته، إْبُواب تنسير الثقر آن، باب ومن سورة
 قالن التزمذي: هنا حديت حسن صحيح وصريب. إنك لن تطعم طعم الإيمان، ولن تبلغ حق ألم حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت: يا أبتاه، وكيف لي أعلم ما خير القدر من شره؟ قال: تعلم أن ما أخطاك لم يك الم ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطيكّ، يا بني، إني سمعت وسول الله صلي الله الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم قال: اكتب؛ نجرى في تلك السا بما هو كائن إلى يوم الثيامة، يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار)(1) المرتبة الثالثة: المشيبئة. إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فها
شاء كان وما لم يشألم يكن.

قال الله تعالى:

 نفسه، ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعا
 فيسرها له، ويقيض له أسبابها، ومن الهن يستحق النواية فيصرنه عن الهدى، وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة، ولهذا قال
(1) تفسير القر آن العظيمr.ابن كثير r/ror .

الخلق، ونظير هذا الفظ: (الأمر ) فإنهن نوعان: أمر تكوين، وأمر تشريع، والثاني قد يعصي ويخالف، بخلاف الأول، نقوله تعالى: أَ

 إلى تكلف تقدير: أمرنا مترفيها فيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها، بل الأمر ههنا أمر
 المرتبة الرابعة: الخلق فكل ما سوى الله تعالى فهو مخلوق له الـي سبحانه، خلقه بعد أن علمه وكتبه وشاءهـ

 .

 (G) (C)
[فاط:\%"]

 والمعنى: لا خالق إلا الله وحذه، والخالقي هو المستحق للعبادة وحلهاه(|(4). اقال ابن الجوزي في (المقتبس): سمعت الوزير يقول في قوله تعالى: : (Y) شفاء الُعليل، ابن القيم ص ع ع ع ( المصـدر السابق ص

وأن مالم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية، ومو معنى كونه رب العالمالمين، وكونها الثقاثمبتدبير عباده، فلا خلق وبلا ولارزق، ولا عطاء ولا منع، ولا قبض ولا بسط، ولا ولا موت ولا حياة، ولا إضلال ولا هلا هلا ولا ولا سعادة ولا شقاوة؛ إلا بعد إلنه، وكل ذلا ولك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره، ولا ولا مدبر


قال الشافعي في رواية الربيع عنه:
四 ( المسيئة له دون خلقة وأن مشيئتهم لا تكون

إلا أن يشاء الله(|(1)
بقي أن ننبه هنا في آخر هذه المرتبا إلـة إلى إلى
أن الفظ الإرادة ينفس إلى: إرادة كونية؛ فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية؛ فتكون هي




[البقرة:110] 10 [
لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشييته وقضائها وقدره؛ فإن المحبة غير المشيئة، والأمر غير
(1) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير ^/ 90 ٪.
(ولهذا كان من تمام الإيمان بالقدر أن

 . ووجه ذلك: أن فعل العبد من صفاته، والعبد مخلوق لله، وخالق الشيء الشي خالق الق


 اللسبب التام خالق للمسبب. فإن قيل: كيف نجمع بين إفراد الله عز وجل بالخلق مع أن الخلق قد ين يبت لغير
 ؟ 1 [ 1 : فالجواب على ذلك: أن غير الله تعالى لا يخلق كخلق الله، فلا يمكنه إيجاد معلوم، ولا إحياء ميت، وإنما خلق غير الثا يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة ونـة إلى صفة أخرى، وهو مخلور ونحير لله عز وجل، فالمصور مثلا إذا صور صورة مانوا فإنه لم يحدث شينًا غاية ما هنالك ألن أنه حول شيئا إلى شيء، كما يحول الطين إلى صورة طير إلما أو صورة جمل، وكما يحول بالثلثوين الرقعة البيضاء إلى صورة ملونة، فالمداد من خلق ولق الله عز وجل، والور وقة البيضاء من خلين اللّا الله عز وجل، هذا هو الفرق بين إثبات الخلّلق بالنسبة إلى الله عز وجل، وإثبات الخلق

نطلبت الفكر في المناسبة بين ذكر النعمة
 فرأيت أن كل نعمة ينالها العبد فالله خالقها، فند أنعم بخلقه لتلك النعمة، وبسوقها إلى المنعم عليه|(1) (فلا خالق إلا الله، وأعمال عباد الله

 والعباد لا يقدرون أن يخلقوا شينًا ومم
 [فظط:بّ].
وكما قال:
 [اندهل:"IV].
 آَ اللله كثير||(4)
قال ابن الثيم: الوبالجملة فكل دليل في اللقرآن على التوحيد نهو دليل على القدر وخلق أنعال العباد، ولهذا كان إلثبات القدر أساس التوحيد، كما قال ابن عباس رضيان رضياني الله عنهما: الالإيمان بالقدر نظام التوحيدر

 (Y) تفسر ابن رجب التحنبي 90/r 90 (Y)


علي هذا المرض! فإن الله سبحانه لم ولن يكلف أحدًا من خلقه ما لا طاقة له بها كما قال سبحانه:
[الققرة:شبץ].
وقال:
وُشْهَها فقد أرشدنا القرآن إلى أن المؤمن إن

 وإن وقع في معصية لله تعالى قال: :
 وأما الاحتجاج على الله تعالى بالقدر فإنما هو من سنن إبليس اللعين، حيث قال لله جل وعلا:
 - مع أنه هو الذي أبى أن يسجد لآلآم مختارًا - كما أمره الله! وهذا الاحتجا الانجاج بالقدر هو أيضًا من سنن المشره المُ المين الذين




 .
وهذه شبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما

بالنسبة إلى المخلوق، وعلى هذا يكون الله سبحانه وتعالى منفردا بالخلق الذي يخلى يختص .(1)
ثالثًا: الاحتحاج بالقدر :
يجب على كل مؤمن بالله تعالى أن يوقن أنه سبحانه له الحكمة البالغة في كل


فهو عز وجل:

و
気
(6)
[الشورى:9؟-0.0].
 .[Y\&v

[r7q

و آل عمران:عر".
إذا عرف مذا فنقول:
إنه يحرم الاحتجاباج على الله تعالئى بالقدر؛ كأن يقول الزاني مئلًا: ما زنيت من تلقاء نفسي! وإنما قدر الله علي الزنا! الما أو يقول المريض مئلا: لماذا يا رب قدرت

جعل على قلوب الكفار أكنة -وهو ما يستر الشيء ويغطيه ويكنه- لثيلا يفقهوا القرآن، أو كراهة أن يفقهوه، لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين فقه التقرآن؛ أي: فهم مع معانيه فهمًا يتفع به صاحبه، وأنه جعل في آذانهم وقرّا؛ أي صمممًا وثقِلَا لثلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع.
وحتى لا يكون لهؤلاء الضهلال حجة على الله في إضلالهـم؟؛ بين سبحانه في مواضع أخر سبب الحيلولة الحبلة بين القلوب وبين الانتفاع به، وأنه هو كغرهمب، فجازاهـم اللله على كفرهم بطمس البصائر، وإزاغة القلوب، والطبع والختم والأكنة المانعة

 وقوله:
[النساء:100]
وقوله: .
 كرَّهُا
وقوله:

 إلى غير ذلك من الآيات (ب) .
إن الاحتجاج بالقدر يتضمن تنزيه

حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان، أُو يحول بيننا وبين الكفر، فلميغيرهده، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؛ ولكهِا قال:
 تعالى:
 وكذلك الآية التي في מالنّحل" مشل هذه

 ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطلة؛ لأنهالو كانت صصحيحة لما أذاقهم الله بأسه، ودمر عليهم، وأدال(1) عليهم رسله الكرام،




 بالظن هاهنا: الاعتقاد الفناسل
 ادعيتموه لقد قال الله سبحانه عن أمثال هذا


فبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المجموع فتاوى ورسائل العثيمين ا/ 11. } \\
& \text { (Y) أدال الشيء: جعله مداولة، أي: تارة لهؤلاء } \\
& \text { وتارة للآخّخرين. }
\end{aligned}
$$

ثمج جعل له سمعًا وبصرّا، ونصب الأدلة على وجوده وقلدته على بعث الموتى، ومن ثم مجازاتهم على أعمالْهم، وأرسل إليه رسلها وسا، وهداه النجدين، ثم هو بعد ذلك إما شا شاكرّ وإما كفورٌ، ولو احتج إنسانٌ في الدنينا بالثدر لقيل له: هل عندك علم بما سبق في علم الثله عليك؟
فإن قال: نعم! فقد كذب، وإن قال: لا قيل له: إذن فابذل الأسباب التي تجعلك من الفائزين بالجنة الناجين من النار. ولا يعني ما سبق آن الاحتجاج بالجا بالقدر محرمّ مطلقًا؛ بل المحرم ما كان فيه اعتيا اعتراض على قدر الله تعالى، أو فيه دعوة للعاصي ليستمر في معصيته، لذا الال رسول الله صلىي الله عليه وسلم: (احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم اللي أخرجتك خطيتيك من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق)! فقال رسول الله صلى الله مليه وسلم: (نحج آدم موسى) مرتين (+ قال ابن عثيمين رحمه الله: اللهذا فإن


 بابب حیجاج آدم وموسى عليهـما السالام، رقم

الجاني نفسه، وتنزيه ساحته، وهو الظالم الجاهل! ولو علم هذا الظالم الجاهل ألن أن بلاءه من نفسه ومصابه منها، وأنها أولى بكل ذم وظلم، وأنها مأوى كل سوء، وها وإنَّ
 قال ابن عباس ومجامد وقتادة: كفور جحود لنعم الله. وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب، وينسى النعم. فهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القّلب، فما عليه أضر منه، ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه. يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا الحتجوا بـ عليه عليه في التهاون في بعض أمره، فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه، أو نهاه عن شيء فارتكبه، وقال: القدر
 ولبادر إلى عقوبته. فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك؛ فهلا كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ بـ بـ بل إذا أساء إليك مسيء، وجنى عليك جانِ، واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه، وتضاعف جرمه عندك، ورأيت حجته داحضة، ثمت تحتج على ربك به، وتراه عذرا لنفسك؟! فمن أولى
 وبعد: فإن االله خلق الإنسان من نطفة
(1) أضواء اليبان، الشنتيطي r/

قال السعدي رحمه الله: اوهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق، من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ، صغيرها وكبيرها، وهذا أمرّ عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنده
أفثدة أولي الألباب، ولكنه على الله يله يسير. وأخبر الله عباده بذلك لأجل الْا أن تتقر هذه القاعدة عندهم، ويبنو اعليها ما ما أصابهم من الخير والشر، فلا يأسوا ويحزنوا على ما فناتهم، مما طمححت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولْهم وقوتهمَ وإنما أدركوه بفضل الثمل الله ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعهم ودفع
 فَخُرِدِ أي: متكبر فظِ غليظِ، معجب بنغسه، فخخور بنعم الله، ينسبها إلى نغسه، وتطغيه وتلهيه، كما قال تبارك وتِ وتعالى E. (acis)

وهذا لا يعني أن الفرح بالنعم والحزن على المصائب محرم بإطلاق! بل يفرح بنعم الله فرحًا يقوده لشُكر ربه، ويحزن على

الاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، أرأيت لو آنك سافرت سفرّا وحصل لك لك حادث، وقال لك إنسان: لماذا تسافر؟! ! لو أنك بقيت في بيتك ما حصل لك شيء! فستجيبه: إن هذا قضاء اللّه وقلره، أنا ما ما خرجت لأجل أن أصاب بالحادث، وإنما - خرجت لمصلحة، فأصبت بالحادث|(1) رابعًا: ثمر ات الإيمان بالقّدر :

من تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام وجد لها ثمارًا كبيرة طيبة، كانت ولازالت سببًا في صلاح الفُ ونارد والأمة، وسأحاول أن أذكر هنا بعض ثماره التي ظهرت خلال آيات الثقرآن الئكريم: I ـ تجنب الأسى والفرح المذمومين. فالإيمان بالقدر يري الإنسان أن كل شيء في الوجود إنما يسير وفق حكمة عليا، فإذا مسه الضر فإنه لا يجزع، وإذا حالثفه الثوفيق والنجاح فإنه لا يفرح فرحًا يوصله للبطر والفخر.
وهذا هو معنى قول الله سبحانه:

 مَى الَّهِ يَيِيرِ




بالقدر خيره وشره|"(گ) ب. ط. طريقُ لشكر اللهت تعالى. فحينما يعلم المسلم أن النعم التي يتقلب فيها هي من فضّل اللّه تعالى قدر ها وبسطها له؛ يلعوه ذلك لشكر ربه على تلك النعمه، كما حكى الله تعالى عن عبده الملك الصالح ذي القرنين بعد أن وفقه الله لبناية
 هِ الفلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف النعمة إلى موليها وتال: رِ وإحسانه علي، وهذه حال الحخلفاء الصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة، ازداد شكرمم وإقرارمم، واعترافهم بنعمة الله كما ثال سليمان عليه السلام، لما حضا حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم، قال: (
 والعلو في الأرض؛ فإنٍ النعم الكبار تزيدهم أشرَاوبطرًا. كما قال قارون -لما آتاه الله من الكنوز، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي


$$
\text { [انتص:ص:(0) }{ }^{(0)} \text {. }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) تيسير الكريما الرحمن، السعدي ص }
\end{aligned}
$$

المصائب حزنًا لا يخرجه إلى الاعتراض على القدر أو سب الدهر. Y.

 [التغابن:11] 11 [الان
قالل ابن جني: قرأ عكرمة وعمرو بن
 هذه الآية تال: (اهو الرجل تصيبيه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلمه|( (Y)


 رَحْرُوْنَ

[البقرة:100 المانـ]
قال أهل المعاني: يهد قلبه للشكر عند
الرخاء والصبر عند البلاءك)|(4) .
وفي ضوء هذه الآية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنيته وتسليمه، وهذا من تمام الإيمان
(1) (1) المتحتب في تبيين وجوه شواذ القراءات، ابن جني


المنشور، التّسيوطي
مغاتيح الغيب، الرازي • •

وشكرهم هذا لله تعالى إنما هو نابع عن أو حرمان. ثم يفصل حالات العطاء والحرمان: نهو

 لمن يشاء أزواجا من هؤلاء وهؤلاء، ويحرم من يشاء فيجعله عقيما -والعقم يكرهد كل الناس-، وكل هذه الأحوال خاضيعة لما لمشيئة الله، لا يتدخل فيها أحد سواه، وهو الاحو يقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته: : (1) ${ }^{(1)}$


 قال الرازي: اوالعزيز إشارة إلى كمال
 ومعناه أن تقدير أجرام الأفلاك بصغاتها المخصصوصة وهيئاتها المحلدودة، وحرام الماتها المقدرة بالمقادير المخصوصة في البطء والسرعة لا يمكن تحصيله إلا بقدرة كاملة

متعلقة بجميع المدكنات وعلم نافذه( ${ }^{\text {(Y) }}$ وقوله جل وعلا: ولا


 قال السعدي: (يخبر تعالى عن سعة
 . م

إيمانهم الراسخ بأن الله تعالى هو الذي قلم لهم تلك النعم وأقدرهم عليها، ومعلوم أن الشكر هو طريق المزيد، كما قال تعالى:教
 ع. معرنة سعة علم الله تعالى وعظيم
قدرته.

فإن الله تعالى كثيرّا ما يا يختم آيات الخلق والقدر والمشيئة باسميه: العليم والقدير، من ذلك على سبيل المثال:
قونه تعالى:
 وَيَهَ لِحْنَ
 .
اوالذرية مظهر من مظاهر المنح والمنع والعطاء والحرمان، وهي قريبة من نفس الإنسان، والنفس شديدة الحساسية بها فلمسها من هذا الجانب أقوى وأعمق.
 والأرض هو التقديم المناسب لكل الكاك جزئية بعد ذلك من توابع هذا الملك العام،
 للإحياء النفسي المطلوب في هذا الموضع. ورد الإنسان، المحب للخيري، إلى الله النئي يخلق ما يشاء مما يسر وما يسوء ومن عطاء

يصيبه من بلاء، ويحزنون لما يصيبه من
 حَسَحْنَ

 ومنا يدل الله تعالى نبيه -وهو تعليم لجميع أمته- للتصرف الأمثل مع هؤلاء
確 فَلْتَتَوْ أأي: قدره وأجراه في اللوح

المحفوظ|(4)
قال ابن الجوزي في (المقتبس): سمعت الوزير يقول في قوله تعالى: الّى准: إنما لم يقل: (ما كتب عليناه، لأنه أمرّ يتعلق بالمؤمن، ولا يصيب المؤمن شيءُ إلا وهو كل، إن كان خيرّا، فهو له في العاجلج الها وإن

كان شرا فهو ثواب في الآّجل (8). ويشير سيد تطب رحمه الله للفتة أخرى فيقول في قوله تعالى:

 شدة، ومهما يلاقوا من ابتلاء؛ فهو إعداد للنصر الموعود، ليناله المؤمنون عن بينة،

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) انظر: تفسير ابن رجب الـحنبلي / / Oro }
\end{aligned}
$$

علمه وعظيم اقتداره وكمال حكمته، ابتدأ خلق الآدميين من ضسف؛ وهو وهو الأطوار الأول من خلته من نطفة إلى علقة إلى مضغة، إلى أن صار حيوانًا في الأر رام إلى الـى أن ولند، وهو في سن الطفولية وهية وهو إذ ذاك في غاية الضيعف وعدم القوة والقدرة، نم ما ما ما زال الله يزيد في قوته شيئًا فشييّا حتى بلغ سن الشباب؛ واستوت قوته، وكملت قواه الظاهرة والباطنة، ثم انتقل من هذا الطور

ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم. ورحِ
حكمته أن يري العبد ضعفه وأن قوته محفوفة بضعفين، وأنه ليس له من نفسه إلا النتص، ولولا تقوية الله لك لما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته في الزيادة لطنى وبنى وعتا. وليعلم العباد كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة يخلق بها الأشياء، ويدبر بها الأامور ولا يلحقها إعياء ولا ضعف ولا نتص بوجه من الوجوه|(1)
هـ مواجهة الصعاب والأخطار بقلب

ثابت()

ييين هذه الثمرة بجلاء: ما حكى الله
تعالى من حال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يفرحون بما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تيسير الكُريم الر حمن، السعدي ص ع\& (1) }
\end{aligned}
$$

## 花

الخلق هو المرتبة الرابعة من مراتب القدر، والخلق صفة من صفات الله تعالى الفعلية، فهو سبحانه يقول للشيء: (كن) فيكون كما يريده الله سبحانه، وفي الزمن الني يريده، وبالكيفية التي يريدها، لا لا يتخلف عن قدرته سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء.
أولاً: الثّدر سرٌ من آسرار الله تعالى:
قضية القدر من أخطر اللضضايا وأغمضها،
 يُتْقَوْوبَ
قال الطحاوي: افويل لمن صار لله
تعالُى في القدلد خصيما، وأحضر للنظر فيه
 الغيب سرًا كتيماً|(Y) أي: طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرًا مكتومًا، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على النيب، وقد قال تعالى:
 وصح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: (إذا ذكر القدر فأمسكوا)(4).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) العقيدة الطحاوية، الطحاوي ص Or (Y) } \\
& \text { (Y) أخرجه الطبراني في ألمعتجم الكبير، }
\end{aligned}
$$

وبعد تمحيص، ويوسائله التي اقتضتهها سنة الله، نصرًا عزيزًا لا رخيصًا، وعزة تحميها نفوس عزيزة مستعدة لكل ابتلاء؛ صابرة على كل تضسحية||(1) فانظر كيف علمهم الله أن يواجهوا الأزمات والمحن والصعاب بذلك الإيمان الراسخ العظيم بقدر الله تعالى وقضانيائه، وهكذا فليكن أهل الإيمان في كل زمان ومكان.

المـخلوقات:


تَدْرًا
(اوهذا نص صريح أنه تعالى قد جعل
لكا شل شيء من الأشياء -أيا كان هو - قدرًا لا يتعداه لا بزيادة ولا بنقص، ولفظ (شيء)

أعم العمومات.
وقد جاءت آيات كثيرة دالة على هذا الله تعالى في كتابه ورسوله عليه الصالماة والسلام في ستنه في شأن القدر، ولا يسترسل مع عقله في هذا الباب العظيمّ ولا يطلق لنفسه العنان بالثقراءة في كتب أهل الكالام أو غيرهم ممن لم يلتزموا الوح الوحي في حديثهم عن القدر . قال الطحاوي رحمه الله: (وأصل القدر

 في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان،
 ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى الثى طوى علم القدر عن أنامه (Y) ، ونهاهم عـم

 فمن سآل - سؤال تكذيب وتعنت -: لم
 الكتاب كان من الكافرين"| (غ) أما من سالم وقوله [الرعد:A]. [النرقان:ب]: [النرقان:ب]: (اقدر حجمه وشكانه، وقدر وقدر وظيفته
 سؤال راغبِ في المعرفة طالب للحق فـن فنعم وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية، أن الله تعالى وحلده خلى ولقها لا خالق لها سواه، ولا مشارك له في خلق ولقها، وخلقها بقضاء سبق به علمه، وجرى به
 عليه من الأوصاف، وذلك على الله يسير،

(0)

شَ ما صنع؛ فقد أمر الله سبحانه بسؤال أهل


وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق، ولو كانت تسير ببطء رصاصا ولا البندقية لارتطمت كلها بالأرض، ولكانت العاقبة مروعة! أما الإنسان فإن اصططدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه إربًا من مجرد حرارة - مروره! (Y)

四

 . إنها قدرة باهرة وحكمة بالغة، وإرادة قاهرة، وسلطة غالبة، قدرة من أمره إذا أراد شييا أن يقول له كن فيكون، وقد قال علماء الهيئة: أن حساب مسير هذه الأفلاكو فئ في منازلها أدق ما يكون من مئات أجزاء الثانية، ولو اختلف جزءٌ من الثانية لاختل نظام العالم، و'لما صلحت على وجه حياة! ونحن نشاهد حركة الليل والنهار ونقصانهما وزيادتهما وفصول الُسنة كما قال تعالىى:

(Y) في ظلال الثقرآن، سيد قطب Y0\&^/0.

مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير . وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شيء
فيه، لُما يدعو إلى الدهششة حقًا، وينفي فكرة المصادفة نفيًا باتا.
ويظهر التقدير اللقيق الني يعجز البشر
عن تتب مظاهره؛ في جانب واحد من جوانب هذا الكون الكبير .
وكلما تقدم العلم الْبشري فكشف عن
بعض جوانب الثناسق العجيب في قوانين الكون ونسبه ومفرداته؛ اتسع تصور البشر
 - مسِّ

يقول (أ. كريسي موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتابه بعنوان: (الإنسان لا يقوم وحدهه|(1)" "ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على
 كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام لامتص ثاني أكسيد الكربون الأوكسجين، ولما أمكن وجود حياة النبات، ولو كان الهواء أرفع كثيرًا مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين في الهواء الخارجي كانت تضرب جميع أْجزاء الكرة الأرضية! وهي تسير بسرعة تتراوح الوح بين ستة أميال وأريعين ميلا في الثانية،
يلعو إلى الإيمانمان. صالح الفلكي بعنو ان: (العلم
 وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شما شاء الله كان، وما لم يشألم يكن، (+)


 الله: آذكر جل وعلا في هذه الآلية الكريمة أنه لا يتعاصى على قدرته شيء، وإذ يقول للشيء: اكنّه؛ فيكون بلا تأخير، وذلك أن الكُفار لما أقسموا بالله جهد أيمانهم لا لا يبعث الله من يموت، ورد الله عليهم كذبهم
 أنه قادر على كل شيء، وأنه كلما قال لشيء: اكنّه؛ كان وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛

 (10)
[يس:זA].

وبين أنه لا يحتاج أن يكرر قوله: (اكن")،
 ألمرع من لمح البصر، في قوله:
 ونظيره قوله:



وكذلك التّقدير لوجود الإنسان قبل وبعد وجوده، قال تعالى: . أي: قدر خلقه وصورته ونوعه كما بين ذلك بقوله:



وقد جمع العام والخاص قوله سبحانها:

 ثالثًا: وقوع الأمر المثدر لا محالة: الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، فما شاء كان في الوقت والمكان وعلى الصفة التي شاءها سبحانه، وما لم الم يشأ لم يكن ولو اجتمع له من في السماوات الم والأرض من دونه سبحانه، قالل الله تعالى حاكيًا قول جبريل عليه السلام ملمريم عليها السالام: وَا وَلِنَجْعَ
 منك أمرَا قد قضاه الله، ومضى في حكمه وسابق علمه أنه كائنٌ منكـ، (\$). وني هذا المعنى يقول سبحانه:

[^1]آجال حياتكم لفنائكم ومماتكمب، ليعيدكم ترابّا وطينا كالذي كتم قبل أن ينشئكم
 لإعادتكم أحياء وأجسامًا كالذي كتم قبل مماتكم، وذلك نظير قوله：الِّيَّنَ



园 －ا． 1 با
．$[1 \cdot \varepsilon$
أي：（وما نؤخر يوم القيامة عجزا عن ذلك، لكن التضاء السابق قد نفذ فيه بأجل

محدود لا يتقدم عنه ولا يتأخر｜＂（ب） وقال سبحانه عن الشمس والقمر：屋

（والأجل：مو المدة التي قدرها الله لدوام سيرها، وهي مدة بقاء النظام الشمسسي النـي إذا الختل انترت العوالمالم وقامت القيامة． والمسمى：أصله المعروف باسمه، وهو هنا كناية عن المعين المحلدي، إذ التسمية تستلزم التعيين والتمييز عن الاختلاطه｜（2）




وتال تعالى：
 نَيَّكُنُ
وقال：
 إلى غير ذلك من الآيات｜＂（1） رابعًا：كل شيءٍ بأجل معلوم：
قال الله سبحانه：




قال الطبري بعد أن استعرض الأقوال في معنى هذه الآية：واؤولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال：معناه：ثم
 عِنْدُهُ هِ［الأنعام：با］．
وهو أجل البعث عنده، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب：لأنه تعالى نبه خلقه على موضع حجته عليهم من أنفسهمب، فقال لهم：أيها الناس！إن اللذي يعدل به كناركم
 وأنشأكم من طين، فجعلكم صورًا أجسامًا أحياء بعد إذ كتتم طينّا جمادا، ثم تضى
(1) أضواء البيان، الشنقيطي rVV/r.

## 

القدر لأنه ركن من أركان الإيمان بالثله تعالى؛ فقد علمنا اللهن تعالى في كتابه الثيا الكريم كيف نتعامل معه، وسنلخص -بعون الثيا اللهـ في مذا المبحث طرق التعامل مع القدر التي دلنا القرآن الكريم عليها، من خلال النقاط

الآتية:
أولًا: الرضا بالقدر .
قال الله تعالى في أريعة مواضع يصف أهل الإيمان والطاعة: ألما

قال ابن عطية: (قيل ذلك في الدنيا، فرضاه عنهم هو ما أظهره عليهم من أمارات رحمته وغغرانه، ورضامهم عنه: هو رضانم بجميع ما قسم لهم من بميع الأرزاق والأقدار، قال بعض الصالحين: رضي الصمى العباد عن الله رضامم بما يرد من أحكامه،
 الرضا بالقدر واجب؛ لأنه من تمام الرضا بربوية الله، فيجب على كلى كلم مؤمن أن يرضى بقضاء الله، ولكن المقضي فيا فيه تفصيل؛ فالمقضي غير القضاء: لأن القضاء فعل الله، والمقضي مغعول الله، فالقضاء النذي هو فعل الله يجب أن نرضى بالئه، ولا
 . الهصدر السابق (Y)

وهذا الأجل الذي جعله الله تعالى لكل شيء؛ قد جعله الله تعالي في كتاب عنده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منا من خلفه، كما قال سبحانه: ولوَوَمَا كانَنْ لِرَّوُلِ

 لفظ عام في جميع الأثشاء التي لها آجال، وذلك أنه ليس كائنّ منها إلا وله أجل في في بدثه أو في خاتمته، وكل أجل أجل مكتوب محصور، فأخبر تعالى عن كتبه الآلجال التي (للأثياء عامة|) (1)

بما يخالف الشرع وينافي الصبر. والرضا: لا يكون كارها كلواقع، فيكون الـون ماوقع وما لم يقع عنده سواءء، فهذا هو الفور الفرق بين الرضا والصبر؛ ولهذا قال الجمهور: إن إن الصبر واجبب، والرضا مستحب" (1)، قال الله تعالى عن المؤمنين الذين تحزبت عليهم قوى الكفر، حتى بلغت منهم القلوب الحناجر:


 تعالى، وزاد يقينهم بموعود الله ورسولهيا ولهي بخلاف المنافقين اللذين فروا ومربوا من الموت يستأنون رسول الله في الرجوع لديارمم بعد أن عاهدوا الله لا يولون الأدبار!
ثانيًا: الصبر:
ومما يميز المؤمن عن غيره في موضوع القدر هو: الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة للعبد.

## 




 (1) الظر: متجموع כتاوى ورسائل العثيمن . $9 \times / r$

وأما المقضي نعلى أقسام: القسم الأول: ما يجب الرضا الرابـا به. القسم الثاني: ما يحرم الرضا با به. القسم الثالثت: ما يستحب الرضا با با به. فمثلا المعاصي من مقضيات الله، ويحرم الرضا بالمعاصي، وإن كانت واقعة بقضاء الله، فمن نظر إلى المعاصي مي من حيث الميث القضاء اللني هو فعل الله يجب أْن يرضى، وأن يقول: إن الله تعائى حكيم، ولولا أن حكمته اقتضت هذا الما وقع، وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب ألا ترضى به، والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك، قال نبي الله موسى عليه اللسلام بعد أن قتل ذلك الرجل خطأ :

 وقسم من المقضي يجب الرضا بها مثل الواجب شرعًا، لأن الله حكم به كونانا، وحكم به شرعًا، فيجب الرضا لانيا به من حيث القضاء ومن حيث المقضي، كالصلاة والزكاة والحج. وقسم ثالث: يستحب الرضا بها ويه ويجب الصبر عليه، وهو ما يقع من المصائب، فما يقع من المصائب يستحب الرضا با به عند أكثر أهل العلم ولا يجب، لكن يج يجب الصبر الصبر عليه، والفرق بين الصبر والرضا الوا: أن الصبر يكون الإنسان فيه كارها للواقع، لكنه لا يأتي

على طريق الخضوع والتذلل كللمعبود
 عليها وعلى ما يأتي فيها من قراءة"، فيتلبر الوعد والوعيد، والترغيب والترهيبيب، ومن سلك هذه الطريقة في الصالاة فقد ذلّل نفسه لاحتمال المسقة فيما عداما من العبادات، ثم قال:

 تعالى ضمن لـهم إذا هم استعانوا على طاعاته بالصبر والصصلاة أن يزيدهم توفيقا


وعن قتادة أنه قال في قوله تعالْى:

(رالا والله ما هُناكم مكيال ولا ميزانه( (+) وقد عد الصبر من خصصائص المؤمن نيينا الككريم عليه الصهلاة والسلام فقال كما في حديث صهيب رضي الله عنه: (عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاكي لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شيراء شكر،
 خيرا لل) (8)، فليس مذا الفضل إلذن إلا لأهل

> (Y) مفاتيح الغيـب \& / Y ا .
. IVQ/Y • جامع البيان، الطبري (
 والرقائق، بابَ الْمؤمن أمره كله خير، رقم
.$r 999$
 اقال سعيد بن جبير: لقد أهطيت هذه الأمة عند المصيية ما لم تعط الأنبياء قبلها:
 ولو أعطيته الأنيياء لأعطيها يعقوب، إذ
 وقال سبحانه آمرًا عباده ومشوقًا لهم:

 كان الله معه فقد زال عنه كل خوفي وزي وزال عنه كل هم، وتأمل أخي المسلم كيف صالم
 فكأنه سبحانه يستحث عباده الذين آلما آمنوا به ربَا وآمنوا بالُقدر خيره وشره أن يستعينوا بهاتين الطاعتين العظيمتين على كلى كل ما يعانونه من أمورهمّ، أو يلاقونه من صعبوبات

ومحن في هذه الدنيا. قال الرازي: اوإنما خصهما بانيا بالك -الصبر والصطلاة- لما فيهما من المعونا على العبادات، أما الصبر نهو فهر النفس على احتمال المكاره في ذات الله تعالى وتوطينها على تحمل المشال وتلي وتجنب الجزع، ومن حمل نفلي وليه وقلبه على هذا الثذليل سهل عليه فعل الطاعات وتحمل مشاق العبادات، وتجنب المحظورات الئبات والاستعانة بالصلاة لأنه يجب أن تفعل (1) تفسير ابن أبي حاتم / / Y Y

وَيَّفَحـَ

 فانظر كيف ختم الآية الأولى بقدرته㢄 المتغكرة في عظيم صنتعه وبديع قدرته

 .

 الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته، وعلمه وحكمته، واختياره ورحمته، وقال الئلي الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي، فما يقع بصري على شيء إلا رأيت
 أبي الدنيا في كتاب (ألتفكر والاعتبار|(+1) ، (اوقال أبو الدرداءء: تْككر ساعة خيرّ من قيام ليلة|(8)
وروى ابن عباس رضي الله عنهما في هذا مثلًا تطبيقيًا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بت عند خالتي ميمونة، فتحلث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، ثم رثلد، فلما كان ثلث الليل الآخر،


الإيمان النين من أعظم صفاتهم: أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره.
ثالثًا: التفكر والاعتبار :
قال سبحانه:
[المزمل: •ب].
(أي: يقدر ساعاتهما وأوقاتهماه(") (1)
وا(يأخذ هذا من هذا، أو هذا من هذاه| (*)

[يونس:0].
أي: جعل له منازل.
وقال عن الأرض:
[:صلت: :1].


هذه الآيات التي تيين قدرة الله تعالىى على هذا الكون الواسع، وعلى عظيم تصرفه فيه وتقديره له؛ تحث كل كل عاقل على الثأململ والتفكر في هذه القدرة الهائلة، والتقدير المذهل الدقيق المتقن لهذا الكون المنا الفسيح على اختلاف المخلوقات فيه. لهذا قال الله مبحانه:

趶

(1) إعراب الثقِّن، النُحاس /r

لما جاء بها المخاض إلى جذع النخلة:

 من النخلة هو الأسفل|(Y)، فقد هامتدل بقوله تعالىى: بالى [مريم:ب][على التسبب في الرزق، وتكلف الكسب، وإليه أشار القائل (ع) : ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب

ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه

ولأجل هذا المعنى قال الله تعالى نلبيه
موسى عليه السلام عندما خرج إم مح قومه فارًا من فرعون وقومه؛ حتى أصبح البحر أمامهم، وفرعون وقومه

 سبحانه على فلق البحر بدون ضربه بالعصها؛ لكنه بذل السبب الذي يربينا عليه القرآن. خامسًا: اختيار الحق:

يجب على المسلم أن يختار الحق، ويجتنب الباطل، ولا يحتج بالقدر في ترك اللحق -كما مر سابقًا-؛ فإن الله تعالْى قد بين له الطريقين -الخير والشر- فأمره باجتناب الشر واتباع الخخير، وأنزل له من

$$
\begin{aligned}
& \text {.OYA/YI (Y) }
\end{aligned}
$$

 - (1) ${ }^{(1)}$ رابعًا: الأخذل بالأسباب:

ومن التعامل الذي حث الثرآن المؤمن أن يتعامل به مع القدر: أن يبذل الأسباب المشروعة في دفع الأقدار المؤلمة عنه قبل أن تقع، أو رفعها بعد وقوعها الوا، وقد قا قال عمر بن الخططاب رضي الله عنه عندما عاتبه أبو عبيدة رضي الله عنه على فراره من الطاعون: (انفر من قدر الله إلى قدر اللهة) قال الله تعالى عن نبيه المبمتلى أيوب عليه السلام:
 - \& إص

فكان الله تعالىى قادرًا أن يشفي نبيه أيوب بأن يقول لُمرضه: اكن") فيكون؛ لكنه سبحانه يعلم عباده بذل اللسبب لدفـ القي القدر
 وقال ربنا تعالى عن مريم عليها اللسلام (1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير
 والأرض واختالاف الليل والنهار لآيات
 أخرجهي البُخاري في صحيحه، كتاب الطب،
باب ما يذكر في الطاعون، رقم با با با با ومسلم في صحيتحه، كتاب السلامه باب الطاعون وْالطيرة والكهانة ونحوها، رقم .ryla
． فانظر كيف كرر الله هنا على عبده هذا الأمر بالنظر ثلاث مرات في آية واحدة！


［لأُعراف：110］．
وقال：

 يِ
 وبعد هذا من طلب الحق بصدق؛ وفقه الله تعالى لله وهداها كما قال الحّ الحق سبحانه：我
[العنكبوت:94].

اقال السدي وغيره：نزلت هذه الآية قبل
فرض القتال．
قال ابن عطية：فهي قبل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاتها｜（1）، ومن أعظم الجهاد：البحث عن الحقروطلبه من اللهن تعالى بالّدعاء، مع التأمل والتفكر في آيات الله الكونية والشرعية، قال الله تعالى：ولا
تَقْوَنْهُتْ وقال：：
［［ ${ }^{1}$ ］
（1）الظر：المحرر الوجيز، ابن عطية \＆／

أجل ذلك الكتب، وأرسل الرسل، قال الله تعالى：

 ［البُلد：ا 1 ［
وجعل له مشيئة وإرادة فقال تعالى：居

ثم خلق له عقلّا يستطيع بـ أن يميز بين الحق والباطل، قال الله سبحانه：侕

حتى أن كلمة：（العقل）بتصريفاتها وردت في القرآن الكريم في تسعة وأربعين موضعا．
ولم يتوقف إعذار الله تعالى لعباده عند
هذا الحدذ؛ بل بث الله تعالى في هذا الكالكون الأدلة والآيات الباهرة التي تدل الإنسان على الخير والحق وعلى أن الله تعالى هو اللا
 الله الآيات في الكون حث العباد على اللظر والتأمل والتفكر فيها لتدلهـم على الهدى المستقيم والحق المبين؛ من ذلك
锃



# فهؤلاء الذين يبذلون ما أعطاهم اللله <br> من العقل والبصيرة والعلم في طلب الحق والهدى واختياره؛ هم أهل هداية الله تعالثى وتوفيقه وإرشاده. <br> كل هذه الأمور تدعو المسلم لأن يكون من تعامله مع القدر: الختيار الحق والسعي في طلبه، واجتناب الباطل والسعي في تركه. 

مو ضو عات ذات صلة:
الإيمان، التوكل، الرزق، الرضا، الستا، السعي،
الصبر، الكتابة، الموت الـوت


[^0]:    (1) الهصلـر السابق ص ابّ.

[^1]:    
     القر آن العظِيم، ابن كثير

