

عناصر الهوضوع

| HKE |  |
| :---: | :---: |
| HYO | القّراءة فٌ |
| HY | \% |
| rra | منزلة إلقاءة في إلقرآن |
| Hrr | آدابب إلقراء |
| r 27 | سند قراءة القرآن |
| r 29 | هراتب |
| Yos | ثبرات القراءوة |
| ron | ابإقراءة |
| H7. | أكر الثقراءوة هِ |



## ثمْنُم الخقراءة

أولًا: المعنى اللغوي:
 ومن ذلك: (ألقريةل، وسميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها، والمقراة: الجفنةّ، سميّت بذلك؛ لاجتماع الضيف عليها،(1) الـ





 بعضه إلى بعضِ (ث). ومنه سمي القُر آن تر آثنا؛ لأنه يضم التُصص والألآكام، والآيات والسور بعضها إلى بعض.
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
لا يختلف معنى القراءة في الاصططلاح عن معناها في اللغة.



 ولو كان أصله كلام تاليه، ولنلك لا يقال لنقل كلام أنه قراءة إلا إذا كان كلامًا مكتوبًا أو

(1) مقّاييس اللغة، ابن فارس، VA/0.

ץ / / 0، تاج العروس، الزبيدي / Y •ب.

zidill

## 

وردت مادة (قرأ) في القرآن الكريم (1 (1^) مرة، يخص موضوع البحث منها(AV) مرة(1). والصيغ التي وردت هي:


## ste <br> ألمر أ

aineli

[الأعراف: ع•Y]
[1.7:9:اء

7

0
I
الفعل الماضي
الفعل المضارع الفعل الأمر

 اللحروف والكلمات، والقرآن يجمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض (Y)

[^0]
## حفوالثقاف

## 

التلاوة لغة:


 القارئ في قراءته كأنه يتبع الحروف والكلمات بعضها بعضضا (Y) .

التلاوة اصطلاحًا:

 الصلة بين التلاوة والقراءة:
التلاوة صورة من صور القراءة فهي إتباع الحروف والكلمات بعضها لبعضو، وين وينها وبين القراءة عموم وخصوص، فكل تلاوة قراءة، وليس كل قراءة تلاوة، وغلب استعمالها في قراءة القرآن خاصة.
يقول الراغب الأصفهاني: اوالتلاوة تختص باتباع كتب الله المتزلة، تارة بالقراءة، وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي، وترغيب وترائرهيب، نهي أخصص من القراءة، فكل تلاوة قراءة، وليس كل قراءة تلاورة|(\%)






 (0) الفروق اللغوية، العسكري صر •عا . .

## r الترتيل:

الترتيل لغة:




 والترتيل اصطاطلا المًا: القراءة بتؤدة واطمئنان، وإخراج كل حرف من مخرجه، مع تدبر المعاني، ومراعاة الوقوف(8)
الصلة بين الترتيل والقراءة:
أن الثرتيل وصفٌ مخصوص لصورة من صور القراءة، فهو تحقيق لوصف التؤوة والطمأنينة في تلاوة القر آن خاصة.

با
الكتابة: لغة:



والكتاب في الأصل: اسم للصحيفة المكتوب فيها، وسميت الكتابة لجمعها الحروف (7).
الكتابة اصططاحِّا:








 بالألسن، وروعي في تسميته كتابًا كونه مدونًا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه (Y).
الصصلة بين الكتابة والقراءة:
يتضح مما سبق: أن الكتابة هي رسم المقروه، الدال على المقصوود، فالمكتوب يكون بالقلم والرسم، والقراءة باللسان والنطق، ويعبر بكلِ منهما عن الآخر، من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. ع

الأمية لغة:
نسبةّ البى: (الالمي"، والأمي: هو الذي على خلقته لم يتعلم الكتابة ولا القراءة، نهو على جبلته التي خلق عليها (1).

الأمية اصططاحًا:
الأمي الني لا يحسن الكتابة ولا القراءة، قاله أبو العالية، والربيع، وقتادة، وإبراهيم النخعي، وغير واحل (8) .
وقيل: الأمية: الصفة التي هي على أحل ولادة ألما أمه لم يتعلم الكتابة ولا قراءتاءهاء أو هو
 مكتسبة؛ فكأنه نسب إلى ما ولد عليه من الجهل بهما. الصلة بين الأمية والقراءة:
يتضح مما سبق: أن الأمي هو اللذي لم يدرك الكتابة ولا القراءة الـاءة خاصة، فالأمية لفظة
 فوق أصل الخلةة.





ولا ينساهو( (\$).

ويقول أبو السعود: اوالسين في:
 إقراء ما أوحى الله إليه حيتئلِ وما سيوحى إليه بعد ذلك، نهو وعدٌ كريم باستمرار الوحي أو سنجعلك تارنًا بإلهام القراءة فلا تنسى أهلاَ من قوة الحفظ والإتقان، مع أنك أميٌ لا تدري ما الكتاب وما الثقاء الثاءة
 لقد أمن الله نبيه صلى الله عليه وسلم
 ولما كانت الآية توهم لزوم ذلك له صله

 وسلم لما أراد الله أن ينساه جائز . يقول ابن حجر: ا(فإن المراد بالمنسي ما ينسخ تلاوته، فينسي الله نيه صلى الله عليه وسلم ما يريد نسخت تلاوتهاه(8) ويقول الألوسي: وإِسناد الإقراء إليه تعالىى مجازي، أي: سنقرئك ما نوحي إليك الآلن وفيما بعد على لسان جبريل عليه

$$
\text { السلام|م| }{ }^{(0)}
$$

 (ヶ) إرشاد العقل السليم، أبو الستود باختصار

 روح المعاني، الألوسي .ب/r 1.0

## منزلة القّراءة في القرآن

جاء الققرآن الكريم مشيدًا بالقراءة مناديًا بها في أول كلمة نزلت منه من السماء الماء، ومستعملَ لاشتقاقاتها، مدلّلًا على منزلتها الرفيعة، ومكانتها السامية، يوضح ذلك ما

جاء في النقاط الآتية: أولًا: إسناد القراءة لله تعالى.

## 

 [رالأعلى:ب].هذا إخبار من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيعلمه هذا القرآن ويحفظه عليه، وسيقرئه بقراءة جبريل عليه السلام عليه، فلا ينسى منها إلا ما شاء اللها اله ألن ينساه

مما نسخ الله تلاوته من الترآن. قال مجاهد: اكانان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل عليه السلام لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن أن
 يقول القرطبي: (اوهذه بشرى من الله تعالى، بشره بأن أَعطاه آيةَ بينة، ومي أن يقرا عليه جبريل عليه السلام ما يقرأ عليه من الوحي، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ، فيحظظه
 التنزيل، آلبغوي العظيم، ابن كثير ي/rVA.

وإسناد قراءة القرآن وتلقيها للله عز وجل ولزم الإيمان به، وإن كله منزل من عند


ويقول أبو عمرو الداني: لاوأئمة الثقراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن، على الأفشى في اللنغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت لا يردها قياس عربية، ولا فشو للغة، لأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها

والمصير إليها (\%)
ثانيًا : الأمر بالقر اءة.

[العلق:1]
إن أول أمرِ أنزله الْله تعالى على رسوله
 الأمر بالققراهمة فأول كلمة تلقها النبي صلى الله عليه وسلم من أمين الوحي جمريل عليه الُسلام حينما لقيه في غار حراء هي:


الانتباه، وتسترعي الاهتمام. إن هذا الأمر ليوضح بجالأها أن مصلر القراءة في كافة مـجالاتها الحسية الآلية منها والمعنوية الكونية هو الوحي الرباني، واللذي استوعب المعاش والمعاد، واللدنيا



مصدرها الوحي السماوي، والتّلقي الإلهي، وأن طريقتها متلقاة من الله عز وجل لاحي وا لا صنعة فيه للنبي صلى الله عليه وسلمه ولا لآحدِ من الخلق، وإنما هي منزلة من علي علده

سبحانه وتعالى (1) لاحلى
وقد استمر هذا الإسناد المبارك لقراءة الثقرآن الكريم موصولًا، فقد عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعٌ من الصسحابة رضي اللّه عنهم منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى بن أبى طالب رضي الله عنه، وأبى بن كعب رضي اللهي عنه، وعبد الله بن مسعود رضي اللى الله عنه؛ وزيد بن ثابت رضي اللّه عنه، وأبو موسى الأشعري رضي اللنه عنه، وأبو اللدرداء رضي اللهه عنه، وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة

العشرة.
فقراءة القرآن بقراءاته المتعددة توقيفية من الله عز وجل لا محجال فيها للاجتهاد والقياس: ون [الأعراف: باץب].
يقول ابن الجزري: اوكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ به نقد وجب قبوله، ولم يسع أحلدًا من الأمة رده،
(1) انظر: النشر في الثقراءات العشر، ابن الْجزري


للعلم عمومَا وخصوحا:
 الـخلق تعليم الإنسان ما لم يعلم، فخص هذا التعليم اللذي يستدل به على إمكان النبوة فإن النبوة نوع من التعليم، وليس جعل الإنسان نبيا بأعظم من جعل العلقة إنسانـا ناطقًا سميعا بصيرًا متكلمًا قد علم أنواع ( المعارف|" ويقول ابن عاشور: پوذكر العلقة الثي هي مضغة اللدم العالقة بالرحم: فيه إشارة إلى أن خلق الإنسان من علق ثم مصيره
 كامنة، وقابليات عظيمة، أقصاها قا قابلية العلم

والثقراءة والكتابة||(0) ثالثًا: القراءة تكريم للإنسان: قال تعالى: (0) (O) [العلق:ب-0-0]. لكما كانت القراءة هي الطريق للعلم والرفعة؛ والذي يرفع الإنسان ويخرجه من جهله وأميته التي خلق عليها؛ كان تان تخصيصه بالقراهة وأمره بها من أعظم النعم المو ملمهوبها
والفضضائل المهداة.

يقول الرازي: - مبينًا الترابط بين الأمرين:
(£) متجموع. الفتاوى ابن تيمية، بتصرف يسير
(0) التحرير والتنوير، باختصار ع/ (0 / ع ع.

والآخرة، والمبدأ والمنتهى (1)
ومحجيء الأمر بها أولَا فيه تنويهٌ بشأنها،
ودعوةٌ إليها؛ لأنها شعار دين الإسلام يقول القرطبي: (انبه على فضل علم الملم القعراءة والكتابة، لما فيه من المنافع العـي العظيمة، التي لا يحيط بها إلا هو، وما دونت العلوم العا ولا قيدت الحكم؛ ولا ضبطت أخبار
 بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنياه| ${ }^{(Y)}$
إن هذا الأمر بالقراءة لهو أمر تكليفي لابد
من الثقيام به إما عينا، وإما كفاية، ولا غرو في ذلك فالثقراءة هي السبيل إلى المعرفة والعلم، وبناء العقل، والوصول باللإنسان إلى درجة التكريم والتفضيل فخص الله الإنسان بالققراءة دون سائر الحيوانات، وذلك لأن القراءة من لوازم العقل والإدراك، فتخصيص خلق الإنسان باللذكر دون سائر المخخلوقات، ليدل على أن الإنسان هو المختص بالمر بالقراءة والعلمّ، المنفرد بتبعية الْتكليف، المُخاطب بكل ما سوف ينزل به الوحي من كلمات الله (ب)

ذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجو المودة
 (1) انظر: الثقراءة أولاً، محمد عدنان ص 17 (17)



## حف|lالقاف

اللخشب، أداة للعلم والمعرفة، ففتح به على لإنسان أبواب العلوم والمعارف، وجعل من ثماره هذه الكتب التي حفظت ثمار العقول، فكانت ميراثاثا للعلماء، يرثها الخلف التِ عن السلف، وينميها ويثمرها العلماء جيلًا بعد جيل وبهذا تعلم الإنسان ما لم يكن يعلم، ويعلمه هذا المستفاد من سلفه، فتح أبوابًا جديدة من العلم يتلقاها عنه من بعله، ويفعل فعله، بما يفتح من أْبواب جلديد للعلم وهكذا تتسع معارف الإنسان، ويزداد علمه على مدى الأجيال ("). ومجيء الوصف هنا بالأكرم بدلَا من أي صفة أخرى؛ لما في هذه الصفة من تلاؤم للسياق، ما لا يناسب مكانها فير الميرها لعظم العطاء وجزيل المنة في أمرين:


ربطت الععباد بربهم.
وثانيًا: نعمة الخلق والإيبجاد. فهها نعمتان متكاملتان: الإيجاد من العدم بالخلق، والإيجاد الثاني من الجهان إلى العلم، ولا يكون هذا كله إلا من الرب الأكرم سبحانه (8)
 (乏) انظر: أضو اء البيان، الشنقيطي IV/9.
 فيقول: (أؤلًا: وصف نفسه سبحانه بأنه خلق الإنسان من علق، وثانيًا: بأنه علمه بالقلم، ولا مناسبة في الظاهر بين الأمرين، لكن التحقيق أن أول أحوال الإنسان كونه علقة، وهي أخخس الأشياء، وآخر أمره هو صيرورته عالمَا بحتائق الأشياء، وهو أشرف مراتب المخخلوقات، فكأنه تعالى يقول: انتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلا بد لك من مدبر مقدر ينقلك من تلك الاحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة،
 الإنسانية، فالأكرم هو الني أعطاك العلم؛ . لأن العلم هو النهاية في الشرفـ|"(1) ويقول الزمخشري: ا(الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلمواك . ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلمه| (ب)
 يعادله في الكوم نظير، هو الذي يعطي بدون مقابل، ولا انتظار مقابل، فهو سبحانه كثير الصهات واسعها، كثير الكرم والإحسان؛ واسع الجود، الذي من كرمه أن علم بالعلم. بل من كرمه سبحانه أنه جعل من القّلم
الذذي هو قطعة جامدة من الحطب، أو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مغاتيح الغيب، الرازي (1) }
\end{aligned}
$$

فعل كذا باسم الله، وعلى اسم الله، وعلى هذا فالمقروء محذوف، أي: اقرأ القرآن، وافتتحه باسم الله( بالـ، يقول أبو الحسن الثيرواني: ابسم الله
 وبركة، وثناء، وتقرب إلى الله عز وجيل ورغبة فيما عنده وهو أدب من آداب الديا الدين، ومدح لله تعالى، وتعظيم وشعار للمسلمين، وتبرك للمستأنف، وإقرار والعيار بالعبودية، واعتراف بالنعمة|(8) ويقول الرازي: اوالتسمية توجه القلب

إلى هيبة جلال الله. ثم قال: „الال: باسم ربك" ولم يقل: پاقرا باسم الله| كما قال في التسمية المعرونة: "ابسم الله الرحمن الرحيم"، وجوابه: أنه أمرٌ بالعبادة، فكان ذلك أبلغ في الحث على الطاعة|
فالقراءة مبلوءة باسم الله تتتج حضارةً ربانية قرءانية، قلبها التوحيد، وطابعها اليمن والبركة والتزكية، وهدفها العمران والإصلاح في الأرض. والبسملة عند قراءة القرآن مستحبة عند جمهور القراء، ومحلها البدء في السور. يقول النووي: الوينغي أن يحانظ على


ص
(0) مفاتتح الغيب، الرازي // آ.

## آداب القّراءوة

قراءة القرآن من أنضل القربات، وأشرف
العبادات، ولذا جاء القرآن الكريم مرشدًا
إليها، موضحا الآداب التّي ينبغي لُقارئ

له، وهي كما يلي:

ا ـ البده بالبسلمة.
 أقرأ مبتدنًا بتسمية الله، قل: (اباسم اللهله،)، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ القراءة باسم الله تأدبَا، وبركة، وثناءًا. يقول أبو جعفر الطبري: إلن الله تعالى أدب نيه محمدًا صلى الله عليه وسلم اليم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه الياه منه لجميع خلقه سنةّ يستنون بها، وسبيلًا يتبعونه عليها، فبها افتتاح أوائل منطقهم؛ وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم|(1) (1)
ومحل (اباسم ربك): النصب على
الحال، أي: اقرأ مفتتحَا باسم ربك (\$) ويجوز أن تكون الباء زائدة، والتّقلير: |اقرأ اسم ربكه، وقيل: الباء بمعنى: (اعلى"، أي: מاقرأ على اسم ريك،، يقال:
(1) جامع البيان، الطبري



## حفخالقاف

اسمه عند هذه الققراءة، وذكر كلمة: (ااسم" لأن الاستعانة بذكر اسمه تعالى لا بذاته، وهذا الوجه يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باسم الله حين تلقى هذه اله الجملة ${ }^{(0)}$ يقول الراغب: (إنما قالل (بسم الله) ولم يقل: (االلها)؛ لأنه لما استحب الاستعانة بالله تعالى في كل أمر يفتّح به من قراءة وغيرها، فبعضهم يذكره بقلبه، وبعضهمه يزيد عليه ويقوله بلسانه ويكون أبلغ، وذكر الله مستعمل في كل ذلك، وألفاظ الاستعانة نحو : (أستعين باللهه) فصار لفظة (ابسم الله)" . مستغنى به عن جميعها وقائمًا مقامهاه| (7) إنها دلالة واضحة على أن القراءة التي تتضمن التوحيد والإخلاص، والما والتوكل على الذخالق الباري، وستخرج هذا الإنسان بعون الله من جهله وضعفه إلى تفو قهه وتقدمه، بل وتجعله يسير بنور رباني يكشف له حجب الغفلة والظلام.
Y Y . الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. أمر الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة قبل قراءة القرآن، فقال سبحانه:


أي: إذا أردت القراءة فاستعذ بالله،
 التتحرير والتنوير، ابن عاشور • • ا/
(T) تفسير الراغب الأصفهاني (TV .

قراءة: (بسم الله الرحمن الرحيم" في أول كل سورة|اسوى براءة|"(1) وإذا ابتدأ قراءته أثناء السورة لا من أولها، فالأصح من مذاهب القراء أن القارئ مخير في الإتيان بها أو تركها. قال أبو عمرو الداني: افأما الابتداء برؤوس الأجزاء التي في بعض السور، فأصحابنا يخيرون القارئ بعد الاستعاذة بين التُسمية وتركها في مذهب الجميع"(Y) ولفظ البسملة يتضمن الاستعانة بالله، فـ(ابسم اللهب)، أي: أستعين بالله. والاستعانة: هي طلب الُعون من الله، ولما كانت قراءة القرآن عبادة تحتاج إلى جهلد وفهم، وتفريغ للقّلب، كانت الاستعانة بالله عند القراءة مقوية للعبد ومعينة له عليها (4).
قال تعالى :
[العلق: 1 ].
أي: اقرأ بعون ربك وتوفيعه، فالباء للاستعانة، والمفعول محذوف، تقديره: (ا|قرأ ما يوحي إليك مستعينًا باسم ربك|"(8) ومعنى الاستعانة باسم الله: أي: ذكر
(1) التبيان في آداب حملة القر آن ص 1A.
(Y) جامع اليّيان في الثقراءات السبع، أبو عمرو الداني:

والتُنوير، ابن عاشور • •
انظر: فتح الثّدير، الشوكاني

واسأله سبحانه أن يعيذك من الشيطان يقول أبو شامة: الووقت الاستعاذة ابتداء

 بر. ابتغاء مرضاة الله.

 يكون على العبد عند شروعه في الأمور القارئ ابتغاء مرضاة الله، وأداؤها بدا بدون إخلاصي وصدق مع الله يجعلها لا قيمة لها ولا نواب، بل صاحبها متعرض للوعيد الشديد.
يقول النووي: "يجب على القارئ الإخلاص، وأن يستحضر في نفسه أنه
 الله تعالئى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى . ${ }^{(0)}$

 أي: لا تطرد عنك، وعن مجالستك، أهل العبادة وقراءة القرآن والإخلاص، فعن مجاهد والحسسن. قيل: المراد بالدعاء: الذكر وقراءة القرآن (1). وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللله صلى الله عليه


ألفاضلة، فيسعى في صرفه عن عن مقاصدها ومعانيها؛ فشرعت الاستعاذة لطلب الإعاذة

والاعتصام بالله(1).
يقول ابن عانور: اوإنما شرعت الاستعاذة عند ابتداء القراءة إيذانًا بنفاسة ألقرآن ونزاهته، إذ مو نازل من العالم ألقدسي الملكي، فجعل افتتاح قراءته بالتجرد عن النقائص النفسانية التي هي من عمل الشيطان، ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك النقائص عن نفسه إلا بأن يسآل الله تعالى أن يبعد الشيطان عنه بأن يعوذ وظاهر قوله تعالى: الاستعاذة واجبة عند الثقراءة؛ لأن صيغة: (اافعل)، للوجوب، وذمب أكثر أهل العلمإلى أن الأمر في الآية للندب والاستحباب (+).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الظر: جامع البيان، الطبري ب90/VV، تيسير }
\end{aligned}
$$

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

أرشد الله إلى أهمية السؤال، فقال سبحانه: .
 لَاَنَتَمْرُنَ فأهل الذكر: هم أهل العلم والكتابة والقراءة، العارفون بكتاب الله، المفتونون في أمور الدين وأحكامه.
وقد أشاد الله في كتابه بسؤال المؤمنين عما أشكل عليهم في أمور دينهم، آمرًا نيها صلى الله عليه وسلم بالإجابة عن ما ما سألوا

 ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما شفاء العي السؤال)(\$)، والعي: الجهل وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم -زيادة في طمأنته بشأن نبوته - أن يسأل أهل الثقاءة من أهل التوراة والإنجيل عن وجود هذه الحقيةة في كتبهم. قال تعالى:



( أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب
 وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب المّجروح تصييه الـجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل،



وسلم يقول: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة حليه ورجلٌ تعلم العلم وعلمه، وقرا 1 الما القرآن، فأتي به فعر فه نعمه، نعر نها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وترأت القرآن ليقال هو هو قارئ، نفد قيل، ثمث أمر به فسحب على وجه

حتى ألثي في النار) (1).
فالإثلاص في قراءي للقلب من كل شائبة تشوبه من رياء، أو سمعة، أو تصدر مما يكدر صفاء النية ويفسد مرادها، فيتجرد في التّلب قصد التقرب لله فلا يكون فيه باعث سواه.
 قراءته عالم بحاله، كاشف أقصدهم، قال



 تلتو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، فالله هطلع عليه وقت شروعكم فيه (ب) \& . السؤال عند عدم المعرنة. لأممية السؤال في التعلم والتعليم فقد
(1) أخرجهه مسلم في صسيحهي، كتاب الإمارة، باب من قاتل لثلُّياء والسمعة استدحق النار،



8a

 رِّرَّ
 إلا بالتكرار والتعود على ما جرت به العادة، وتكرار الأمر الإلهى يقوم مقام تكرار
 وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم
 قال ني حديث ابن عمر رضي الله عنه: (إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها
ذهبت)(8).

وقراءة القرآن كلما تقاربت أوقاتها، وكثر تكرارها كانت أقوى في رسوخ حفظ القرآن ونهم معانيه، ومن أجل ذلك كان السلف يحرصون على كثرة التلاوة والقراءة، ويحزبون الثرآن، ويتواصون بذلك. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نام عن حزبه أو عن شيء منيه فيله فقراه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتبله كأنما

$$
\begin{aligned}
& \text {. IIY }
\end{aligned}
$$

التي يترتب عليها تشديد على الأمة، فقال
 Tَ أي: لا تسألوا عما لا حاجة لكم بالسؤال

عنه، ولا هو مما يعنيكم في أمر دينكم.

 يتتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد، وإنما سألوا على وجه التعنت
والعناده( ().

فأهل القراءة مم أمل العلم والذكر الدائم والفهم الحي، واللذي يجب على المسترشد أن يعرض عليهم شكه وتردده، وعدم علمه، المد، بسؤالِ يطلب فيه النفع، وليس التعنت، وبذلك يكون قد قطع الطريق الطويل الشاق في البحث عن المجهول. ه. تعاهد القراءة.
تكرار المقروء وسيلة من وسائل حفظه،
ورسوخه في العقل، وهو أسلوب من أساليب الفصاحة والبيان، فالككلام المكرور أوتع في النفوس، وأمتع للأذهان والعقول، وقد استخدمه القرآن وسيلة لتُيتيت المعنى
في نفوس قارئيه، وإقراره في أفثدتهم"(Y)،
 (Y) الظظ: البرهان في علوم الثقرآن، الزّركشي


قرأه من الليل) (1).

عونًا على تّلبره" (ع)
والتعاهد للقرآن.
 إجادة تجويده وضبط أدائه، يقول ابن ذلك آلك أقرب إلى التوقير والاحترامَ وأشد

البزري: "ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية تأثيرًا في القلب"(0)
 مع النبي صلى الله عليه وسلم ذالت ليلة، والتشديل؛ مثل رياضة الألسن، والتكرار

ثافتتح البقرة فقر أها، ثم النساء فثقرأها، ثم آلك عمران نقرأها، يقرأ مترسلّا، إذا مر بآية

7. الثؤدة والتمهل.

القراءة بتمهل وتؤدة أقرب إلى الإجلال اليل والتوقير للمقروء، وأشد تأثيرًا في القلب،
ونهي في القراءة عن إفراط الإسراع فيها، وأدعى إلى التدبر والفهمر.
ويسميه الثقراء: الهذرمة.
قال ابن مسعودرضي الله عنه: „لا تهذوه هذ الشعر، ولا تتروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا وكن الا هـن هم

 القراءة- عن بتر حروف المدل، وذهاب

وقراءة القرآن بتؤدة وتمهل أجل قدرَا وأعظم شانًا، ولذلك جاء الأمر بقراءته


وترتيله: قراءته على ترسل، وتفريقه آية ابن عباسي رضي الله عنه: البينه بيانًا فيه ترتيلُ

وتثيبت|"
والثصريح بالثأني والنؤدة في القراءة (0) التّبيان في آداب حملة الثق آن، متختصرا: ص
(T) أخرجه مسلم في صحيحها، كتاب صاب المسافرين وقصرها، باب استحتحباب تطويل

 في شعب الإليمان، / /
(V) المسافرين، باب جابَ جامع صلاة الليل ومن نام
.VEV عنه أو مرض، لون،

( انظر : جأمع البيان، الطبري

الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروني والحركاتوالسكونون،والوالجبات، فلايمتنع أن يفضل أحدمما الآخر، وأن يستريان، فإن من رتل وتأمل، كمن تصدق بجبوهرة واحوراحدة
 لكن قيمتها فيمة الواحدلة، وقد تكون الواحدة أكبر من قيمة الأخريات، وقد يكون بالعكس|(8) ولعل ما ذهب إليه ابن حجر يكون هو الأقرب للصواب، نقد أوضح علماء القراءات ومنهم ابن الجزري أن القراءة على مراتب، ومنها الحدلر وهو القراءة بسرعة مع مع مراعاة أحكام التّجويد، وهي مرتبة مرونة معتبرة، يقول ابن الجزري: افالحدر يكون لتكيرير الحسنات في الثقراءة، وحوز فضيلة التلاوة التاري، وليحترز فيه عن بتر حروف المّلد، وذهاب صوت الغنة، واختلاس أكثر الحركات، وعن الثفريط إلى غاية لا تصح بها التراءة، ولا توصف بها التلاوة، ولا يخرج عن حد

الترتيل) (0)
V. الأمانة في التلقي والإقراء.

إن المصلدر الإلهي لقراءة القرآن الكيريم بتلقي النبي صلى الله عليه وسلم لها من ربه

(0) النشر في القّراءات العش، ابن الجزري .r.v/

صوت الغنة، واختلاس أكثر الحركات، وعن الثفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة، ولا توصف بها التلاوة، ولا يخرج عن حد الترتيل)(1)
وقد اختلف العلماء في هل الأفضل هو الثتيلل وقلة القراءة، أو السرعة مع كثرة القراءة؟ فذهب بعضهم إلى أن كثرة القراءاءة أنضل، واحتجوا بحليث ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم: (من قرأ حرنًا من كتاب الله فله
 يقول ابن الجزري: الوالصحيح بل
 وهو أن الترتيل والتدبير مع قلة القراءة أنفل من السرعة مع كثرتها؛ لأن المقصوود
 وتلاوته و وحظه وسيلة إلى معانيه، (\$) وتال ابن حجر: اوالتحقيق أن لكلِ من
(1) النشر في القزاءات العش، ابن الجزدري ( (Y) نقل الخغالاف النووي في المجموع شرح المهنب 170/r ابح وابن آلجزري في النشر والحا
 فضائل القر آن، باب ما جا جاء فيمن قر قر أ حرفًا من
 والبيهتي في شعب الإيمان
قال التنمّني: هنا حذيث حسن صحيح. الا ( ( النشر في.

عز وجل لهو الحق، الذي ذكره الله بقوله: سألهم في حجة الوداع يومعرفة على ؤؤوس
 تلك المصدرية الثي تشعر بالطممأنينة كانوا مجتمعين، فقال: (إنكم مسؤولون وعدم الخوف على فوات شيء من القرآن، عني فما أنتم قائلون)، نقالوا: نثهل إنك
 بجمع القرآن في صدره، وعدم نسيانه، وأمره بالمالمبيعه إلى السماء، وينكبها مليهم، ويقول:
 إليها تم القُراءة على طريتهها، فقال تعالى: أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب)(\$) وقراءة القرآن إنما تؤخذ بالتلقي والمشافهة والتوقيف، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تلقى القرآن عن جبريل عليه السلام مشافهة عن الله تعالى، والاعتماد في القراءة والإقراء على النص المتلقى بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سار عليه أيمة الثقراءات،
واعتمدوه في النقل والرواية لقراءة القرآن. يقول مكي بن أبي طالب: اليجب على طالب القرآن أن يتخير لقراءاءثه ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة، والفهم في علوم القرآن، والنفاذ في علم العربية والتجويد، بحكاية ألفاظ القرآن، وصحة النقل عن الأئمة المشهورين بالعلمه(|().



 الرعاية لتتجويد القر اءة وتحقيق ثلفظ التلاولوة،
مكي بن أبي طانب ص A9.

الت

الله عليه وسلم وهو على راحلته، فتضرب هـ الصر
بجرانها)
وقراءة الثقرآن وتدبره، والعمل به تحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس، وحبسي لها على مدارسة القرآن، وتلقي كيفية قراءته، وتصحيح تلاوته ومدارسة معانيه وأحكامهي، فهو الكلام العظيم ذو الخطر والأثر، قالل تعالى:


وفي قوله تعالى:

 أي: لا بد وأن تصير نفسك مستعدة لذلك القول العظيم، وذلك بالصبر في صلاة
 في الليلة الظلماء، وأقبل على قراءة القرآن وألتضرع بين يديه، استعدت نفسه لإشراق

> وجلال اللله فيه (T).

يقول ابن عاشور: اويستعار ثقل القول
(8) أخرجه أحمد في مسنده، 111/1، رقم
 رقمrarrar قال الحماكم: هذاحديث صصتح الإسناد ولم يخرجاه.
(0) انظر: الدجامع لأحكام القرآن، الثقطبي (19/19



وزنه وهيبته، ليس بالخفيف، قال تعالى: . أي: نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي: العظيمة معانيه، الجليلة أوصافه، وما كان الئ بهذا الوصف، حقيق أن يتهيا له، ويرتل، أليان، ويتفكر فيما يشتمل عليه، ويتحلى الصبر في قراءته وفهمهنها (1)
قال ابن عباس رضي الله عنه: ا(قولاّا ثقيلاَ يعني: كلالما عظيمّاه( (Y) وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة عند نزوله وتلقيه من جبريل عليه السلام مما يدل على عظمة وهيبة الكلام المنزل.
تقول عائشة رضي الله عنها: (ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديلد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه

ليتنصد عرقًا)(\$).
كما روي كذلك عن عائشة رضي الله عنها: (إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى
(1) انظر: الجبامع لأحكام الثقرآن، القرطبي
 . 19 a


 الوحي، باب كيف كانّ بلدء الوحي إلى رسول


 أأخلص للقول وأسمع له، لأن الثليل تهدأ فيه الأصوات فتخلص القراءاءة، ويفرغ القلب كفهم التلاوة، فلا يكون دون سمعه وتفهمه - ${ }^{(7)}$ ومن تعظيم القرآن: قراءته في مكان طاهر، وأفضله المساجلد، فهي بيوت الله التي أذن الله برفع ذكره فيها، وقد كانت

المساجد محالّ للإقراء ومدارسة القرآن. يقول الإمام النووي: اويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة، وشرف

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما جلس ڤوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهمَ، إلا حفت بهـم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله . فيمن عنده) (1)
ومن حرمته أن تجتنب الققراءة في أماكن

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) (7) الداد المسرير } \\
& \text { (التبيان في آداب حملة الثقرآن ص \& \& }
\end{aligned}
$$

معانيه، وحسبك أنه حوى من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل بالإحاطة به، فكم - غاصت فيه أفهام|") 8. اختيار الوقت والمكان المناسب.

القراءة عمل يجتمع فيه القلب والبصر واللنسان، وإقبال النفس عليها يحتاج إلى وقت يكون آزكى وأنفع، وقد أرشد الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى قراءمة القرآن في قيام الليل، مخبرًا أن ذلك أشد موافقة بين القلب والبصر والئمحع واللسان، وأجمع على التلاوة؛ لانقطاع الأصوات


فناشئة الليل أي: أوقاته وساعاته، وآشد وطثًا: أي: أجمع للنخاطر في أداء القراءم وتفهمها من النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس، ولغظ الأصوات، وأوقات المعاش (ب) قال الفراء: (وأقوم قيلاه: قال: (آثبت قراءة||(ب)
وعن قتادة: "اوأقوم قيلا": أحفظ للقراءة(绽 و وقيل: أتم نشاطًا، وأتم إخلاصًا،

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: زاد المسير، ابن الـجنوزي (Y) }
\end{aligned}
$$

الق

واجمبة)
والاستماع والإنصات المأمور بهما هما المؤديان بالسامع إلى النظر والاستدلال،
 به من إصلاح النُفوس، وهذا ما يقود إلى الرحمة من الله سبحانه. يقول الطبري: اليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه، واعتباركم بعبره، واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آياتهر|(5) فالأمر بالاستماع والإنصات إرشاد إلى طريق الفوز بما أثير إليه من صفات القرآن: الهدى والرحمة، والمنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآن. والاستماع: أخصى من السمع، لأنه إنما يكون بقصد ونية، أما السمع: فيحصل ولو الون الون بغير قصد، والإنصات: السكوت للاستماع حتى لا يكون شاغل عن الإحاطة بكل ما يقول ابن سعدي: (والفرق بين الاستماع والإنصات، أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه.
وأما الاستماع له، فهو أن يلقي سمعه،


اللنغط واللغغو والنجاسات.
يقول القرطبي: اومن حرمته آلا يقرا في الأسواق، ولا في مواطن اللغط واللغو، ومجمع السفهاء، ألا ترى أن الله تعالى ذكر اللا عباد الرحمن وأثنى عليهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراماه، هذا لمرورِ بِنفسه، فكيف الما إذا مر بالقرآن الكريم تلاوةً بين ظهراني اني أهل
 -1. الاستماع والإنصات للقارئ. الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن طريق الرحمة، ووسيلة الانتفاع والثدبر،



فلما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة في قوله تعالى:
 [الأعراف:بهr.
أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما
له واحترامًا، ويتأكد ذلك في الصلام
 قال الليث: (يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، لقول الله





القرآن الككيم موعظة القلوب ومذكر النفوس، اشتمل على الترغيب والترهيب، والتذكير للإنسان بمصيره ومآله ورجوعه، نهو يرقق القلب ويبكي العين، ويزيد

الإيمان، ويقوي الخشية. وقد ذكر الله من صفات أهل خشيته، وطرائق أوليائه أنهم عند سماع القرآن وتلاوته توجل قلوبهم، وتقشّعر جلوديهم
 دليل على خوفهم من الله وتعظيمهم لكتابهـ، قال تعالى:
 يقول القرطبي: الوصفهم بالخشوع والبكاء وضم السجود إلى البكاء، وأبان به عن طريةة الأنبياء عليهم الصصلاة والسلام في تعظيمهم لله تعالى وآياتهه( (8) ويقول ابن كثير: هأي: إذا سمعوا كلام الله المتضمن حجبه ودلائله وبراهينها، سجدوا لربهـم خضوعًا واستكانة، وحمدًا وشكرًا على ما مـم فيه من النعم العظيمة، والبكيه: جمع باكِّ، فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا، اقتداء بهمَ، واتباعًا لمنوالهمه||(0) ووصف الله حالة أهل الخشية عند


ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع، فإنٍ من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتابر الباب الله،

 في دينه، ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من من تلي عليه الكتاب، فلم يستمع له وينصت، أنه محروم

الحظ من الرحمة، قد فاته خير كيري)" (1) ، يقول النووي: الومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها فمن ذلك اجتناب الضحكك، واللنط، والحليث في خلالول القراءة إلا كلامًا يضطر



وقد ذكر الله حال الكافرين في تواصيهم بعدم سماع القرآن في قوله تعالى:

[نصل:بזب]

له، قال مجاهد: يعني: النوا بالمكاء، والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرألألقرآن |(+). |l الخشية والبكاء والسجود عند

القراءة:

الق

 فتتشعر منه جلودهم لما فيه من غيري، قال: نقرأت النساء حتى إذا بلغت:

 الخير، وتارة يرهبهم من عمل الشر (1) .
 عليهم القرآن يخرون تعظيمًا له وتكريماّا، وعلمًا منهم بأنه من عند الله، فقال سبحانها





$$
.[1 \cdot 9-1 \cdot v
$$

يقول القرطبي: (همذه مبالغة في صفتهم؟'
 وحصل منه شينًا أن يجري إلى مذه المرتبة، ويذل(ل)(ل) عند استماع القرآن ويتواضع
لقد كان شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعهم القرآن وتلاوته الخششوع والبكاء والسجود، وقدوتهم وأسوتهم في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقد جاء عن ابن مسعود رضي ألله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (1) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص صلى .ver


جبريل فيكلمه اللله من وحيه بما أراد، فيتتهي به إلى الملاكيكة، فكلما مر بسماء سآله أهلها ماذا قال ربنا؟ قال: الحق، فينتهي به حيث . أمر)


يقول ابن قتيبة: آأي: يلقى عليك القرآن فتلقاه أنت، أي: تأخذه من عند حكيم
عليم،( (\$).

وأخبر الله أنه هو الذي سيقرئ نيه محمدّا صلى الله عليه وسلم، وأمره باتباع قراءته، ليتعلم كيفيتها وطريتتها، وهوه المتكفل بحفظها لك في صدره، قال تعالى:
 قَرّْأَّهُ عليه السلام عن الله عز وجل فاستمع لقراءته، ثمّ اقر أه كما أقرأكر. يقول ابن عانور: اوقوله: فإذا قرأناه أي: إذا قرأه جبريل عنا، فأسندت القر القراءة إلى ضمير الـجلالة على طريقة المجاز العقلي، والقرينة واضحة|(ب)|
وقال تعالى: الْ
(1) أخرجها الطبراني في مسند الشاميين (1/ آبلا،

 أخر جه الطبراني عن شيـخا يـيحي بن عثمان


$$
\begin{aligned}
& \text { غريب الثقرآن، ابن قتّيبة ص وr وr }
\end{aligned}
$$

## سند قّراءة القر آن

الإسناد متتمدٌ أصيل، وطريق متين، والقرآن الكريم أعظم المنفولاتات إسناداكا، وأقدسها اتصالًا، فهو وحي رباني، اتصل بالخالق مبحانه، ونقل عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، ونزل على قلب إمام المنذرين، وسيد الخلّق أجمعين؛ يوضح منزلة هذا الإسناد ما يلي: أولًا: الإسناد إلى الله تعالى: قراءة القرآن عظمت هيبتها، وعلت منزلتها، وازداد جلالنها حينما اتصل سندها بالله عز وجل، فمصدرها طران طريقُ إلهي، ووحيٌ رباني، وقد أشار الله في كتابه إلى هذا السند المعظم، والاتصال المقدس، نقال سبحانه: :


أي: أنزله الله إليك براسطة أمين الوحي جبريل عليه السلامه، وجبريل تلقاه عن الله تعالى سماءًا.
فقد جاء في الحديت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تكلم الله بالوحي أخلت السماء رجفة شدلديلة من خوف الله، فإذا سمع أهل السماء صعقوا، وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه

الث

أي: نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، شليديد الثو الموة على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، وعلى إيصال اليلى الوحي إلى الرسول صلي اللي علي عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفة التي كان يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي عليها، فقد سأله الحارث بن هـال ريام رضي الله عنه فقال: (يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله مليه وسلم: (أحيانًا باتيني مثل صلصلي الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وتد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجَّا فيكلمني فأمي ما يقول)، قالت عائشة رضي الله عنها: (ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جيينه ليتفصد عرقًا)(ب)
وهذه الحالة والتي يكون فيها جبريل عليه السلام على هيئته الملكية هي التي نزل القرآن الككيم جميعه عن طريقها. يقول ابن حجر: اوالصنلصلة المذكورة صوت جبريل بالوحي والحكمة في تقلدمه أن يقرع سمعه صلى الله عليه وسلم الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره|(8) ".
(r) سبق تخريجهة قريبًا ص rV.
فتح ابناري شرح صصتح البخاري، ابن حجر

فأسند سبحانه الكتلاوة إلى نفسه؛ لأنها كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك، وأمر الملك أن يتلوه

عليه مبلغًا عنه سبحانها (1)
ثانيًا: الإسناد إلى جبريل عليه السلام:
أخبر الله بالواسطة يبنه سبحانه ويين نييه
محملِ صلى الله عليه وسلم في نقل القرآن أنه روح القدس، الملك اللقوي الكريم، جبريل الأمين عليه السلام، وأقسم سبحانها على فضله، ورفعة منزلته بين الملانئكة، مشيدًا بعلو مند القرآن وجلالته فقال سبحانه: (H) (H)

. يقول ابن سعدي: (وهذه آيات عظام،
 وجلالته، وحظظه من كل شيطان رجيم
 عليه السلام نزل به من الله تعالى، وروصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه، وكثرة خصالي الحميدة، فإنه أفضل الملائكة، وأعظمهم
رتبة عند ريه|(()).

قال تعالىى:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : أخواء البيان، الشنقيطي } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

ويقول ابن عاشور: (اوابتدأ بالتلاوة؛ لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي، وثنى بالتزكية لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من وني الرجس المعنوي وهو الشركّ، وما يعلت به من مساوئ الأعمال والطباع، وعقب بذكر تعليههم الكتاب؛ لأن الكتاب بعد إيلاغه إليهم تيين لهم مقاصيكه ولاني ومعانيه وتعليم الحكمة هو غاية ذلك كله؛ لأن من تدبر القرآن وعمل به وفهم خغاياه نالـ الحكمة||(7) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى تعليم أصحابه رضي الله عنهم قراءة القرآنرا ويقرئهم بما أرأه جبريل عليه السلامه، ويقرأ عليهم، ويأمرهم بالقراءة عليه. نقد ورد عن عثمان رضي الله عنه، وابن
 الله عليه وسلم: (كاذيقرئهم العشر الآيات، فلا يجاوزونها إلى مشير أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فيعلمهم القرآن والعلم والعمل جميعا) (8) .
يقول السخاوي: ا(كان القراء في الأمر الأول يقرأ المعلم على المتعلم اقتداءة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان المان يتلو كتاب الله عز وجل على الثلـي أمره الله عز وجل، كذلك كان كان جبريل عليه



ثالثًا: الإسناد إلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم:
اصطفى الله تعالى نيهي محمدَا صلى الله
عليه وسلم، وشرفه بتبليخ رسالته، وتلاوة كتابه، وأمره بإقراء أمته، فقال سبحانهانه:
 :
[

أي: لتبلغهم ما أرسلتك به إليهم من وحيي الذي أوحيته إليك، وتقرأ عليهم القرآنذ)(1) وتال تعالى: وَ
 أي: وأن أتلوا القرآن على الناس، فحذف متعلق التالاوة لظهوره، فقام صلى الله عليه وسلم بمهمته خير قيام، وأقر أصحابته رضي الله عنهم الكرام.
ووصفه الله بصفة تلاوة القرآن وقراءته تشريغًا وتكريمًا فقال سبحانه:



 الوحي من عند الله إلى الخلقي)، (ب)

الثقدير، الشوكاني ب/ A ./

مفاتيح الغيب، الترازي 9 / 9 ( 9 .

## هراقب الثناس في التُراءة

لقد أشار القرآن الككيم إلى أقسام الناس في حالهم مع قراءة القرآن من حيث الانتفاع وعدمه، والإعراض والهجر مبينا صفاتهم، وموضةا أسباب كل حالِ من ألِ أحوالهم ووسائله وموجباته، يوضح ذلك مايلي: أولًا: القراء المنتفعون بالقراءة:
أشار القرآن الككريم إلى أن المتتفعين بقراءة الثقرآن وتلاوته هم المؤمنون انـن خاصة، فإذا قرؤوا الثقرآن وسمعوا قراءاءت زادتهاتهم قوة في التصديق، وشدةً في الإذعان، ورسونَا في اليقين، ونشاطَّ في الأعمال الصالحة، وسعةً في العلم والمعرفة، قال تعالى:



يقول ابن سعدي: ا(يحدث في قلوبهم رغبة في الخير، واشتياقًا إلى كرامة ربهم، أو وجلّا من العقوبات، وازدجارًا عن المعاصي، وكل هنا مما يزداد الياد به الإيمان|(4)
قال تعالى:


يقول القرطبي: (اخصص المؤمنين لأنهم
(Y) تيسير الكريم الرحهن، السعدي ص 10 (Y.

اللسلام يعرضه على رسول الله صلى الله
 خمسًا، ويقولون: إن جبريل عليه السلام كذلك كان يلقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم||(1).

 وفيض دموعهم؛ لمعرفتهم بأن الذي يتلى عليهم من كتاب الله الذي أنزله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقّ. ومن صفات المتتفين بقراءة القرآن الكريم الاهتداء بهلديه في النير على الطريق المستقيم في حياتهم الموصل إلى الى رضوان الله، قال تعالى:


 .
يقول ابن كثير: (اينجيهم من المهالك، ويوضح لْهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور، ويحصل لهم أحب الألمور، وينفي عنهم الضالالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة

وقال: وهذه صغة المؤمنين المتفغعين بالقرآن، فهم في الدنياعلى منهاج الاستقامة، وطريت السلامة في جميع الاعتقادات، وفي الأخرة على صراط الله المستقيم المفضي
 ثانيًا: القراء غير المتتفعين بالقراءاءة. لقد أخبر اللّه في كتابه العزيز بأن الذين لا (() تنسير القرآن العظيم، ابن كثير بتصرف يسير . $\mathrm{T} / \mathrm{N} / \Gamma$
(1) المتنفونون بهاه

ومن صفات المتتععين بقراءة القرآن أنهم أهل خشية وخوف من الله عز وجل، يظهر ذلك على جوارحهم. قال تعالى:
 .[ $\mu-1: b]$
فخصص بالثذكرة من يخشى دون غيرهمه؛ لأنهم هم المتتفعون بها، كقوله تعالى: ق: قا
( ${ }^{(Y)}$ [̌0
وتال تعالى:



يقول ابن كثير: اركان الصحابة رضي
الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشُعر جلودهمه، ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله، ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما لا
 والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا
والآخرة|(T) .


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الـجامع لأحكام الثق آن، الثقرطبي YIV/V } \\
& \text { (Y) الظر: آضواء البيان، الشنتيطي }
\end{aligned}
$$

الكفار حجابًا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره، والإيمان به، والأكنة: جمع: (اكنان") وهو الغطاء الني يغشى القلب فلا يغقه القرآن، ولا يتنفع به. يقول ابن كثير: شأن يفقهوه، أي: لئلا يفهموا القرآن، ففي آذانهم الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعًا ينفعهم
ويهتدون به|( (†).

بل عاقبهم الله بالطبع على قلوبهمه' وجعلها غلف كالأوعية المغلقة فلا تعي ولا تفقه ما تقرأه عليهمه قال تعالى: "
 إِلَّا مُعْطِلْونَ
 ولقد حذر الله في كتابه العزيز من مشابهة أهل الكتاب في قراءتهم للتوراة والإنجيل دون انتفاع بها، أو إيمان بما فيها

 لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظٍ دون إدراك معانيها. يقول ابن سعدي: ضاليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقطل(ع) وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: (ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شينًا،

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) تيسير الكُريم الرحمن، السعدي ص } 07 .
\end{aligned}
$$

يؤمنون بالله ورسوله صلى اللهه عليه وسلم لا يتفعون بقراءة القرآن وتلاوتها ونفي آذانهم ثقل عن استماعه، وفي قلوبهم عمى فلا يبصرون هدايته. قال تعالى: : .[ะを
يقول الطبري: اوهذا القرآن على قلوب هؤ لاء المكذبين بها عمى عنه، فلا يصرورن
 قال قتادة: (اعمواعن القرآن وصمواعنها فلا يتفعُون بهال|(Y) لقد أشار الله في كتابه إلى أن عدم الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه مانع قوي وعظيم من الانتفاع بالققرآن الكريم عند سماعه وقراءته؛ لأنه يطفئ نور القلب ويظلمه، ويرين عليه، ويحجبه، ويجعله في وري قفل وغطاء وآكنة، ويختم عليه، ويحمله وله
 وبصر وعقل عن الفهم والتدلبر.



 أي: جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبين

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

قال: (وذاك عند أوان ذهاب العلم، قال:
 أي: متروكا. ونقل عن أنسِ مرفوعًا: (من ونما تعلم القرآن وعلق مصحتفه لم يتعاملد، ولم ينظر فيه، جاء يوم القيامة متعلقًا به يمول يا رب العالمين إن عبلك هذا اتخذني مهجورًا فاتض بيني وبينه) (+ ${ }^{\text {(+ }}$ وجاء الندب في السنة المطهرة إلى قراءة الثقرآن في اليويت، وعدم هجر قراءة الُقرآن فيها فتكون كالقبور، فالموتى في قبورمم

 [لألعام: بس].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت اللذي تقرأ فيه سورة البقرة) (5) رابعًا: المعرضون عن القراءة: قراءة ألقرآن هي الحياة للقلب، والسعادة في الثدارين، والإعراض عنها، وعن تدبر القرآن، والعمل به سبب في عقوبات عظيمة:
I. المعييشة الضضنك في الحياة الدنيا.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) جامع البيان، الطبري } 19 \text { (Y) } 19 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

بيتّه وجوازهـا في الثهستجل، .1人7.

القرآن، ونقرئه أبناءنا، ويقرئه أبناونا أبناءئمر إلى يوم القيامة، قال: ثكلثك أمك با با ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفنه رجلِ بالمدينة، أوليس هذه اليهودو النصارى يقرؤون التوراة والإنجيل فلا يتنفون مما فيهما بشيء)(1) . ثالثًا: الهاجرون للقراءة: جاء النم في القرآن الكريم لهجر القرآن، ونقل الله عز وجل شكاية رسوله صلى الله عليهوسلم إلى ربه من حال قومه في هجرمرم للقرآن وإعراضهم عنه، نقال تعالى:

 ونقل الإمام الطبري عن ابن زيد قوله: الالا يريدون أن يسمعوه، وإن دعوا إلى الله قالوا لا، وقرأ:
 قال: ينهون عنه، ويبعلون عنهاه. وقال الطبري: وهذا القول أولى بتأتأويل ذلك، وذلك أن الله أخبر عنهم أنهم قالوا: : (1 أخرجه أحمد في مسنده، rr/1/\&، رقم
 رقم 10.19، والطبراني في الكيبر rro/0، .0ヶ91 قال الـحاكم: هذا حذيث صصحيح على شرط الشيـخين، ولم يـخر جاه.




أَ





شَ．التعرض لانتقام الله عز وج．
يقول الله تعالى：
花
مُتُنِّقْوُونَ
أي：لا أظلم ممن ذكره اللّه بآياته وبينها لْه، ثم بعل ذلك تركها وجحلدها، وأعرض عنها وتناساها، كأنه لا يعرفها، وسينتقم الله

ممن فعل ذلك أشد الانتقام． قال قتأدة رحمه الله：إإياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد وحل اغتر أكبر الغرة، وأعوز أشد اللعوزء وعظم

من أعظم الذنوب｜＂（0） يقول ابن كثير：اوقد أدخل بعض المفسرين－نسيان القرآن في معنى الإعراض－فإن الإعراض عن تلاوة القرآن، وتعريضه للنسيان وعدم الاعتتاء به فيه تهاون
 والمعرضون عن قراءة القر آن لا ينتفعون
（£）انظر：الـجامع لأحكام الثقرآن، الثرطبي ．rys／0




 أي：في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صلره ضيق حرج لضهالله، وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء، وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه في قلِّ وحيرة

وشك وشك
Y．Y يجيء يوم القيامة أعمى منسيًا،
يحمل أوزارًا．
قال تعالى：
أَعهُ بَهِهِك

فالمعرض عن آيات الله يحشر إلىى النار أعمى البصر والبصيرة، في تناسي لحاله
 فلما أعرض عن آيات الله، وعاملها من لم يذكره فكذلثك يعامله الله معاملة من
（1）جامع البيان، الطبري

（Y）تفسير الثقرآن الحظيم، ابن كثير

## ثهر ات الجراءة

أرشد القرآن الكريم إلى قراءته مرتبّا عليها ثمرات عظيمة، ومنافع عديلة، من حصول الأجر، وإصابة الحقة، وبلوغ منزلة العلم والخشة لله عز وجل يوضح ذلك ما

أولًا: ثمرات قراءة الثرآن:
قراءة القرآن عبادة عظيمة، ومنزلتها رفيعة، فقد أشار القرآن الكريم إلى ثمراتها،

ومنها:

1. قراءة القرآن تجارة مع الله، فكلما ازداد العبد تلاوة للقرآن كلما ازداد أجرًا

## ومثوبة.




[فاطر: :r9].

يقول البغوي: \#
 تجارة لن تبور، لن تفسد ولن تهلك، والمران المراد من التجارة ما وعد الله من الثواب|( (\$) وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينتش عنه قبر كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟


به فحالهم كحال الأموات الذين لا يسمعون، قال تعالى: :
 [فاطر:بY].
يقول ابن عاشور: اوإن عدم انتفاع المعرضين هو بسبب موت قلوبهم فكانْمم الأموات في القبور، وأنت لا تستطيع أن تسمع الأموات واستعير من في القبور للّين لم تنفع فيهم اللنر، وعبر عن الأموات بمن في القبور لاأن من في القبور أغرق في الابتعاد عن بلوغ الأصوات؛ لأن بينهم وبين المنادي حاجز الأرض)|"(1).

فيقول：ما أعرفك．فيقول：أنا صاحبك وإصابة الصواب، فهم يميزون بين ما يؤمرون به، وبين ما ينهون عنه（（r）． يقول ابن عانشور：（اوقد دل ثناء الله على عباده المؤمنين الكمل بأنهم أحرزوا صفة اتباع أحسن الثقول الذي يسميونه ويقرؤونه، على شرف النظر والاستدلال
 الصواب والخطأ، ولغلق المجال في وجه الشبهة ونفي تلبس السفسطة｜｜（غ） ب．من ثمرات قراءة القرآن حصول العلم النافع الذي يورث خشية الله والئوف منه، وحصول النفع بتلبره،

والهنىى بالعمل به．
قال تعالى： ：
．［ヶ9
يقول السيوطي：الوتسن القراءة بالتدبر والتفهم نهو المقصود الأعظم، والمطلوب الأمr، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب｜＂
وقال ابن سعدي：（اهذه هي الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته، فيستخرجورا علمه، ويتأملوا أسرارها وحكمهاراكيا فإنه بالتدبر فيه والتأملم لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد
 القدير، الشوكاني
 （0）الدر المثنور، السيوطي／／NTM．

القرآن اللي أظماتك ني الهواجري ، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارتها وإلنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمين،، والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار）
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول：قال رسول الله صلى الله عليه وسلم：（من ترا حرنا من كتاب الله نله به حسنة، والحسنة بعثر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف）（ حر（Y）
Y．من ثمرات قراءة القرآن حصول الهداية باتباع أوامره واجتتاب نواهواهيه، وهذا حال المؤمنين إذ تلقوا القرآن

وقرؤوه ودرسوه وتغفهوا فيه．
 ＂部
 فهم الثذين هداهم الله، ووفتهم للرشاداد،
 （1）．


（ أخرجه الترملي في سنته، أبواب فضائلّ

 والبيهتي في شعب الإيمان ．IVヘフ
قال الترمذي：هذا حذيث حسن صتحيح．

أن القرآن كله من عند الله، وأنه كله حق، محكمه ومتشابههه، فيؤمنون به( يقول ابن عاشور: لاهم الذين تمكنوا فئو في علم الكتابب، ومعرفة محامله، وقام عندهـم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى،
بحيث لا تروج عليهم الشبه||(0) .

وإذا كان الحق سبحانه حث على طلب
القراءة فيما ينفع، ويحصل به العلم؟ ومن باب: (اوبضدها تتميز الاشياء) ففي المقابل
 يتعلمون ما فيه شُرٌ وضرر؛ قال تعالى镸:
[البقرة: ب•ا].
أي: يضرهم في دينهم، وليس له نفع
يوازي ضرره.
 الككون كتاب مفتوح لكل قاريٌ له، فهو ميدان رحب للتفكر والتدبر فيما أودع الله

 وما فيهما من مخلوقات عجيبة، وكائناتِ حية، وما قامت عليه من نظام مححكم دقيق؛ ليجعل المؤمن المتبصر يدرك صنع الله وقدرته وحكمته. وقد أرشد الله الخخلق في كتابه إلى قراءة

مرة تدرك بركته وخيره، وهذا يدل على الـحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على الثدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود، وأن هذا ألمقصود من
. التذكر|(1)
لقد وصف الله أهل العلم بانتفاعهم بقراءة الثقرآن وتلاوته وأن ذلك يثمر عندهم خشوعا وبكاءًا وخشية فقال تعالى :竍
 قال القرطبي: (اقال الحسن: النذين أوتوا العلم أمة محمد صلى الله عليه وسلمه كانما إذا تلوا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا وسبحوا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ا(ملح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى: ألن الله تعالى يرفع اللذين أوتوا العلم على اللى الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في الموا دينهم إلذا
فعلوا ما أمروا به|(Y).

قال تعالى: هِ

فأهل العلم الراسخون فيه الئلئ النذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم، يعلمون




الت

هذا الكتاب بعين الُعقل والفكر والوجدان، وتقلب صفحات هذا الكتاب هو عبادة لله
 فالكون ليس جامناّ ولا صامتانا ولا أصمًا أبكمًا، ولكنه كتاب ناطة باليا بالحجة




 وذلك بالإرشاد إلى النظر والاستدلال بما قدرة اللها وآياته ورئية الحقى، فهو في الآلخرة هو حول الإنسان من أحوال الموجودات، أشدلا ألانمى، وأضل سبيلا.




وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلفى الله عليه وسلم: (لقد نزلت علي الليلة آيةٌ ويلٌ لمن تراها ولم يتفكر فيها: ولْ




 يَيْقِلَونَ
فالقراءة في كتاب الكون المفتوح، وتتع

(Y) أخرجه ابن حبان في صصهيه، باب التوبة، .tr.arar/r

بالقراءة)|")، ويقول الطبري: (ايتلو كتاب
حسناته وسيئاته||(£) .

وقال بعض الصلحاء: מاالكتاب يوم القيامة، لسانك قلمه، وريقك مداده، وأعضاؤك قرطاسه، أنت كنت المملي على حفظتك، ما زيد فيه، ولا نقص منه منه، ومتى الـى أنكرت منه شيئًا يكون فيه الشاهل منكا
عليك)( (0).

فالقراءة يوم القيامة شاههد حي، ولسان ناطق، وياب من أبواب إقامة الحجة، فأمر الله بها يوم القيامة يذكر بالأمر بها في الداب الدنيا، ففي اللدنيا جاء الأمر: : أقرْا جاء الأمر: \$ أْقرً الأمرين ماذا قرأ الإنسان وماذا حصل .
وينقسم الناس يوم الققيامة في قراءتهم لكتاب أعمالّهم إلى فريقين: فريق آخلذ كتابه بيمينه، وفريق آخذ كتابه بشماله، واحد يوضع له كتابه فتجري على وجهانه النعيم، وآخر يوضع له كتابه فتعلو وجهه ظلمة الجحيم. فأهل اليمين: يقرؤون كتابهـم مسرورين



يقول ابن عطية: (ايقرؤون كتابهمَ'




## 

اليوم الآخر تجتمع فيه الخلالئق عند ربهم، ويقوم الناس لربب العالمين، وهو يوم الجزاء والحساب، ينشر الله فيه سجلات الأعمال، وصصائف الحسسنات والسيئات فيعرف المرء عمله، فيكون المؤمن فرحًا



 حِسِيبًا
يقرؤه هو وغيره، فيه جميع ما عمله من
أول عمره إلى آخره.

قال قتادة: السيقرأ يومئذِ من لُم يكن قارئًا في الدنياه(1)
قال تعالى:

أي: كتاب الأعمال وديوانه، وضع ونشر، ليقرأ ما فيه من الحسنات والـيميئات.

 قال ابن كثير: (افسرها بعضهم


8a
عبارة عن السرور بها، أي: يرددونها أصحاب اليمين بقراءة كتابهم، كأن أصحاب الشمال لا يقرؤون كتابهم؟. قلت: بلى، ولكن إذا اطلعوا على ما في كتابهم، أخذهم ما يأخن المطالبالب بالنداء على جناياته، والاعتراف بمساواويه، أما التنكيل به والانتقام منه، من الحياء والتخجل والانخزال، وحبسه اللسان، والتُعتع، والعجز عن إقامة حروف الككلام، والذهاب عن تسوية التّول، فكأن قراءتهم كلا قراءة. وأما أصحاب اليمين فأمرمم على عكس ذلك، لا جرم أنهم يقرؤون كتابهم أحسن قراءة وأيينها، ولا يقنعون بقراءتهـم وحديم


(0) انظر : الكشاف، الزمتخشري TAY/r.

ويتأملونهاه(1)، ويقول ابن كثير: آأي: من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالحّالح، . يقرؤه ويحب قراءرهتها (Y)

 فدعوته الناس إلى القراءة علامة الفرح والنشاط وقوة العزيمة، أي: دونكم كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالجنات، وأنواع
 العيوب(4)
وأما أهل الشمال: فيعطون كتاب
 وعارًا، فيضعه وراء ظهره حتى لا يطلع عليه أحد؛ لأنه يعلم أن هذا الكُتاب مليء بالسيئات، فهو لا يريد أن يطلع الناس على


يقول ابن عاشور: (اوتمنى كل من أوتي كتابه بشماله أنه لم يؤت كتابه؛ لأنه علم من الاطالع على كتابه أنه صائر إلى العذاب، فيتمنى أن لا يكون علم بذلك إلباء علاء على


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الهحرر الو جيز، ابن عطية ب/ (1) }
\end{aligned}
$$

رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف
وارث تلك الرتبة)| (1) فالعلم والتّعلم سلم المجلد، وباب وباب الترقي والنهوض، ولو نظرنا إلى واقع الأمم الصاعدة والصم والمتقدمة نجد أنها اعتمدت التُعليم أساسًا لتقدمها الحضياري، الحا فحرصت على إشاعة العلم وتيسير أسبابه، وجعلت مفتاح ذلك: التششجيع على القراءة، والتحريض عليها، وترويجها بين فئات المجتمع المختلفة. يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: :
. $[\varepsilon-\mu$
(اوأن من كرمه تعالى: أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلمّ وهم وهو المو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على . الملائكة4)

روى سعيد عن قتادة قالل: پالثقلم نعمة
من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك دلك لم يقم دين، ولم يصلح عيش، فدل على كمالـ كلم كرمه سبحانه، بأنه علم عباده ما لم يعلمولم الموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضّل علم الكتابة، لما فيه من المنافع العظيمة، التي لا يحيط بها إلا هو، وما دونت العلوم، ولا قيدت الحكمب، ولا (1) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العانم



## 

إن القراءة من أهم وسائل اكتساب العلوم والمعارف المـختلفة، والاستفادة من منجزات المتقدمين والمـتـأخــرين وخبراتهم، فهي طريق التعلم والمعرفة، والحاجة لها لا تقل أهمية عن الْحاجة إلى الطعام والشراب، فبالقراءة تحيا العقول، وتستنير الأفئدة، ويستقيم الفكر . فهي من أعظم أسباب نهضة الأمة؛ وسمو مكانتها، وارتفاع شأنها لما يلي: أولًا: تححصيل العلم الشرعي: القراءة تعد وسيلة مهمة لتحصيل العلم الشرعي وإدراكه؛ من خلال تلاوة كتاب الله عز وجل وفهم معانية، والقُراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرحًا وتعليقًا، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة. وقد أثنى الثله على أهل العلم ورفع شأنهم وجعل لهم التكريم والتْفضيل على

 [ائزمر: 9].
يقول ابن جماعه: - معلقًا على قوله
صلى الله عليه وسلم: (العلماء ورثة الأنبياء) - (وحسبك هذه الدرجة مجذًا وفخرّا، ويهذه الرتبة شرفًا وذكرًا، فكما لا لا

كان مغرمًا بجمع الكتب فحصل منها ما لا

 ونقل عن الجاحظ قوله: پمأ وقع في يدي كتاب إلا وقرأته من أوله إلى آخره ها أي كتاب كان|"(\%)
 يقول ابن المعتز في وصف الكتاب (الالكتاب

 المشتاق إذا أقعده الفراق، فأما القلم فمجهزيّ لجيوش الكلام، يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة، ويسكت واففًا، وينطق سائرًا على أرض بياضها مظلم، وسوادها مضيءها الا ونقل الخطيب البغدادي عن محمد بن علي النحوي، قال: اودع رجلّ الٌ صديقًا لـ فقال له: استعن على وحشة الغربة بقراءة
 وفي المقابل فإن الشُعوب التي لا تملك بنية معرفية صسحيحة، وسعة فكرية سليمة فإنها تنعت بالْتخلف، وتصبح في ذيل الأمم معرفةَ وصناعةً وسلوكا، وما ذاكَ إلا نتيجة طبيعية لانحسار ممارسة القراءة والعناية بها، وتقدير العلم والتعلم.
(Y) انظر: الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،



ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولو لا ها هي ما استقامت أمور الدين والدنيا|"(1) الا
ثانيًًا: توسيع المدارك وتعزيز الملكة الفكرية:

القراءةوسيلة لتوسيع المداركو القدرات وتعزيز الملكة الفكرية؛ لأن المرء حينما يقرأ في علوم المقاصد وعلوم الوسائل،
 فإن ذلك مدعاة لثّوسيع مداركه وإثراء عقليته، والاطلاع على الثقافات المختلفة والحضارات المتنوعة، والتجارب المتمباينة، والتّي يستفيد الموء من صوابها ويطلع عله الـي
 والتجديد، فباب الاجتهاد والتجلديد إنما يتحرك انفتاحا أو انغالاقًا بمقدار القراءة والاطلاع، فالقارئ الذي يتوغل بقراءته إلى الى أعماق الثاريخ، ويجول بيصره في رحاب الواقع هو القادر على تقديم رؤى جلديدر فيدة تستوعب الرؤى السالفة وتأخلذ بأحسنها، ثم تضيف إليها
ولذلك نقل عن أعلام السلف - والذين كان لهم إسهام في نهضة الأمة - كثرة كتبهم المام وسعة اطلاعهم، فالتحافظ ابن القيم الجوزية

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: جامع البيان، الطبري • } \\
& \text { (Y) انظر: الثراءعة أولاً، محمد عدنان سالم ص } \\
& \text {. } 17
\end{aligned}
$$

مو ضو عات ذات صلة: الأمية، التدبر، القرآن، الكتابة

ومن المؤسف أن ترى في العالم الإسلامي من يستحوذ على ناشثئة المسلمين
 قلوبهم بسيل جرار من وسائل الترفيه، واللعب، مع ما يصحب ذلك من استحواذ الشاشات والفضائيات، وألعاب الكممبيوتر، والمحادثات الفارغة عبر وسائلل التواصل كل ذلك على حساب الاستفادة من الوقت تعلمَا وقراءة، حتى صار الداعون للقراء حاءة والمشتغلون بها غرباء في مجتمعهم (1) . ثالثًا: حفظ الوقتث واستثماره:

القراءة وسيلة لاستمار الوقت وحفظه،
فحفظ الوقت من أعظم النفائس، وأجل الذذخائر، وهومن أسباب رقي الأمةونهضتها. يقول ابن القيم: (افالوقت منقض بند بذاته،
منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت وتم أو قاته، وعظم فواته، واشتدت حسراتهـه| (Y) ولقد ضرب عظماء المسلمين ممن كانت لهم الريادة في رقي الأمة أروع الأمثلة في الاستفادة من الوقت في الثقراء الوة والتأليف، فقد نقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي قوله: پأثقل النساعات علي:


[^1]
[^0]:    
    
    
    

[^1]:     (Y) مدارج السالكين بآ 0. ( $\uparrow$ ( قيمة الزّ من عند العلماء، أبو غدة ص

