

عناصر الموضوع

| 114 | *en |
| :---: | :---: |
| 119 | 108\| |
| \|r| | 隹 |
| 1Y8 |  |
| $1 \& \%$ |  |
| $10 \%$ | القّرآن الكريم والكتب المنزلة قبله |

llal

## هثْزم الكتب المنزلة

أولًا: المعنى اللغوي.
الكتب المنزلة: مركب من موصوف (الكتب) وصفة (المتزلة). الكتب لغة: الكتب جمع كتاب، وهو من الفعل كتب، وأحل معناه المناه: الضّم والجمع، قال











 وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن، وإما بإنزال أسبابه والهداية إليه، كإنزال الحكديد واللباس، ونحو ذلك (£)
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي

 الله ولم يقص علينا خبره.

$$
\begin{aligned}
& \text { 799 (1) }
\end{aligned}
$$

## الألفّا ذا

## 1 إقرآن:

القرآن لغة:
القاف والراء والياء أصل صحيح يدل على الشيء المجموع، وقرأت الشّيء قرآنا: جمعته، وضممت بعضه على بعض، وقرأت الكتاب قراءة ولة وقر آناّ، ومنه سمي القرآن؛؛ لأنه يجمع السور فيضمها (1).

القرآن اصططلاحُا:



الصلة بين القرآن والكتب المنزلة:
القرآن الكريم آخر الكتب المنزلة من الله عز وجل إلى أنبيائه لهداية الناس.
Y التوراة:
التوراة لغة:
قال أبو حيان: الآلوراة: اسمُ عبرانيّ، وقد تكلف النحاة في اشتقاتها، وني وزنها، وذلك بعد تقرير النحاة أن الأسماء الأعجمية لا يدخلها اشتقاقُ، وأنها لا توزن، يعنون اشتقاقًا

عريبًا) (ب)
التوراة اصطلاحُا:
(الثّوراة اسمٌ للكتاب المنزل على موسى عليه السلامي،(8).
الصلة بين التوراة والكتب المنزلة المّا
التوراة هو الكتاب الذي أنزله اللّه على موسى عليه السلام.



(६) المصدر السابق.

قالل ابن منظور: والإنجيل: كتاب عيسى، على نبينا وعليه -الُصلاة والسلام-، يؤنث ويذكر، فمن أنث أراد الصحيفة، ومن ذكر أراد الكتاب" (1) . ويجمع على أناجيل. وقد اختلف العلماء في أصله اللغوي وهل هو عربي أو معرب، والراجح هو هو أن كلمة

كلمة إنجيل إذا أطلقت فلها معنيان:


 الثاني: الإنجيل الذي تعظمه النصارى الآن، وهو عبارة عن: (أربعة كتبٍ تعرف بالأناجيل الأربعةه.
الالصلة بين الإنجيل والكتب المنتزلة:
الإنجيل هو الكتاب اللذي أنزله اللله على عيسى عليه السلام.

.[yov
فالله تعالى يتولى عباده المؤمنين ويخرجهم من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وأنياء الله تعالى جاءوابالحبج النيا والآيات الواضحات مؤيدين بالكّبت التي تنير الطريق لهم ولمن اتبعهم.

 الْمُتْـِي وبين تعالى أن غاية رسالة موسى عليه السلام إخراج قومه من ظلمات المات الكفر والجهل والظلم إلى نور الإيمان والعلم والعدل.
压金
 إِنَ

قال الماتريدي: الوعلى ذلك بعث جميع الرسل والأنبياء، بعثوا ليخرجوا قومهم من

إن وظيفة الرسل وغاية إنزال النـال الكتب إخراج الثناس من الظظلمات التي تغشامم (1) تأويلات أهل السنة، الماتريدي 1 / باجr.

## الجا

لا يمكن للبسرية في مسيرتها أن تحتكم
لعقولها القاصرة ولا لأهوائها الجامحة المتباينة ولا لتجاربها المحاودة، ولا للحدس أو التخمين، أو غير ذلك من وسائل المعرةة والإدراك أو الظظنون والأوهام أو الخرافات والأساطير، فمع أممية العقل وضرورة الحواس وقيمة التجارب الإنسانية لكن ذلك لا يكفي ولا يشفي، إذ لا غنى للبشرية عن هداية السماء، ولا رشاد لها لهم إلا بدعوة الأنبياء، من هنا ندرك قيهة اللاية الكتب
 نزلت هداية ورحمة، ونورا وحكمة وايبة، وييانا وتفصيلا، نزلت لإخراج الناس من ظلمات التات الجهل والكفر إلى نور الإيمان والعلم، نزلت هداية للبسرية وتيانانا، ومنهاجا ونبراسا لها في طريقها، نزلت بالأنبار والبشارات، للعظة والاعتبار، والترغيب والترهيب، وقد بين القرآنَ ذلك كله أصدق بيان وأجلى برهان. أولًا: إخراج الناس من من ظلمان المات الكفر والشرك إلى نور التوحيد:
الحكمة من إنزال الكتب هداية الناس وتبصيرهم؛ وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان.

 يَّهُ كَ قال ابن الثقيم: מفالظلمات: جمع ظلمة، وهي ظلمة الُجهل، وظلمة الكفر، وظلمة ظلم النفس بالتقليد واتباع الهوى، وظلمة المّة الشك والريب، وظلمة الإعراض عن الحت اللذي بعث الله تعالى به رسله صلوا الله وسلامه عليهم. والنور الذي ألنيله معهم ليخرجوا به الناس من الظّلمات إلى (1) النورب) ثانيًا: التُريق بين الحق والباطل وإقامة العدل في حياة الناس:
من مقاصد إنزال الكتب إحقاق الحق وإبطال الباطل، فالكتب هي الفارة بين الحق والباطل، والكتب هي الداعية إلى إقامة مواذين العدل بين الناس.



 . عن مجاهرِ، وقتادة: االميزان هو العدل) (ب)
وقال الثشيري: ا(أي: أرسلاهم مؤيدين بالحجج اللائحة والبراهين الواضحة،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التفسير الثّيم، ابن الثيم ص • • ع. } \\
& \text { (Y) تفسير متجاهد ص } 019 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

وتحيط بهم إلى النور الذي يضيء لهم



 وفي القرآن الكريم آياتٌ كثيرةٌ تين لنا أن أعظم مقاصد القرآن إخراج الناس من الظظلمات المدالهمة إلى النور السافر.
 هَاكَعِّ . ج
 أَأُوّْ




ألا ما أحوج الإنسانية لهذا النور الذي يضيء لهم دروب حياتهم المتشتعبة، ويصرهم حين يمشون بين الناس، ويكشف لهم ظلام الشك والثهوات. تال تعالى:
 فِّ فلا يستغني الناس عن النور الني يضيء لهم سبلهم، ومن حرم من النور الرباني

 شَدِيدِ وَا
. $[\varepsilon-\mu$


فالفرقان: (اما يفرق بين الحق والباطل، ولاطل، وبين المشتبه والواضحّ، وبين ما يؤتى ويتقى، ويين ما عليهم ولهم||( )ا ثـالثًا: بيان تكاليف العباد من العبادات والمعاملات وغيرها:

خلق الإنسان لعبادة ريه جل وعلا قال
 .
ولم تترك عبادة الله تعالى لاجتهادات الناس وأفكارمّ، وإلا لذهب الناس فيها كل مذهب، وصارت لهم فيها فنونٌ؛ بل كانت العبادات وفق ما جاء بها الرسل ونزين
㞔
 الْظَّلَكَ
 [
فأرسل الله رسله كما أنزل كتبه لأسمى

وأزحنا العلة لمن أراد سلوك الحّجة المثلىى، ويسرنا السبيل على من آثر اتباع الهدى الهيلى والديليل، وأنزلنا معهم الكتب الميا المنزلة، والميزان أي: الحككم بالقرآنة، واعتبار العدل والتسوية بين الناس" (1) وقال السعدي: آلميزان:العدلو الالاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح، فكل الدلائل العقلية من الآيات الآفاقية والنفسية والاعتبارات الشُرعية والمناسبات والعلا والأحكام والحكم داخلةُ في الميزان النذي

 أخبر به وأخبرت رسلها (ث) فكما أنزل الله الكتاب أنزل الميزانا قال تعالى:

[الشورى:IV].

وسميت التوراة بالفرقان لكونها فارقة
بين الحق والباطل قال تعالى: (10)
[البقرة: "or].


كذلك سمي القرآن بالفرقان قال تعالى:
居

$$
\begin{aligned}
& \text { تيسر الكريم الرحمن، السعدي صي Vor (Y) }
\end{aligned}
$$

## |

تحدث القرآن الكريم عن الكتب المنزلة حديثا شافيا، وبين ما جاء فيه فيها من الهدى والحقة، وتحلث القرآن آن عن نزولها ومقاصدما، كما بين أوصانها ونضانيألها والها، وتحكيمها والعمل بها، وتصديق القرآن لها

وهيمته عليها.
ومن الكتب المتزلة التي تحدث القرآن عنها: التوراة، والزبور، والإنجيل، والقرآنة، وصحف إيراهيم وموسى.

أولًا: التوراة:
التوراة: كتاب الله تعالىى الذي أنزله على نييه موسى عليه السلام (ث).
( ناره و وأوريته يريد أنها ضياء، وانيا وقالْ أبو إسحق الزجاج: قال البصريون: توراةٌ أصلها فوعلة ألة، وفوعلة كثيرٌ في الكالام مثل التحوصلة، وفي


 من غيره، إلا أن يقال إنهم أجروهن بعد النعريب محجرى الكُكم العُربية وتصرفوا فيه بما تصرفوا فيها، والله أعلم.

 يقون الأنستاذعزة دروزة
 يسمى أيضا باسم العّهد الُقديم هو متجموعة
 بعض بأسماء متتوعة، و علأندها عند الكتابيين الطبعة البروتستانتية تسعة وثلاثونون،

الغايات وهي عبادته تعالى وتنظيم حياة الناس وإصلاح معاملاتهم. فجميع ما جاء به الأنبياء عليهم اللسلام خرج من مشكاة واحدة وقصد إلى غاية واحدة هي: هداية البشرية وإمدادها بالزاد الروحي والقبس الإيماني الذي يضيء دروب الحياة الحيا ويصلع المعاش والمعاد.




 مَنْ يُتِيُ عن قتادة (شرع لكم من اللدين ما وصى به نوحًا) قال: الححلال والحرام (1) وقال مجاهد: لم يبعث الله تعالى نبيا إلا أوصاه بإقامة الصلاة، وإيتاء الز كاة والإقرار
 فأصول الدين واحدة، لا تختلف في جميع الشرائع، وأما الفُروع فمـختلفة.

ولقد تحدث القرآن عنها حديتًا مسهبا، قبل هدى للناس، فالكتب الثلاثة خرجت
 في مصدرها ومقاصدها، ومن هن ونا ندا ندرك حكمة اقترانها في مواضع كثيرة من القرآنان، لأنها يصدق بعضها بعضا وانيا ويكمل سابقها لاحقها، وهي كلها كلام رب العالمين، فضلا عن توافقها وتناسبا وقد جاء الحديث عن نزول التُوراة في مواضع أخرى.
قال تعالى:


 فتحدثت الآية عن توراتين، التوراة المتزلة من عند الله تعالى، والثوراة الموجودة في أيدي اليهود والتي فيها ما فيها من تحريفي وزيفي، لكنها لا تزالي اليالي حجةّ عليهم بما بقي فيها من حقائت تمضا مند ما جاء به القر آن، وتنقض ما ما هم عليه من
 الإضمار تحاشيًا للتكرار، لكن الحليث علئ

توراتين.
قال تعالى فَأَقْ وياتي الحديث عن التوراة الحقيقية وعن نزولها ومضمونها وثمراتها الطيية في سورة

المائدة.

 من أوامر وأخبارِ، ودعانا إلى الإيمان بها وبنزولها على موسى عليه السلام، وأنها نزلت بالغير والهدى. تحلث القرآن عن نزولها في مواضع كيرة.
قال تعالى:


.[
فكما أنزل الله تعالى القرآن على نبيه محمدِ صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه، فقد أنزل الثوراة والإنجيل من و عند فريق آخر الطبعة الكاثوليكية سته وأربعون.....
ويقول في كتابه الثقرآن والمششرون ص
ال11
التساوسة: اكلّْمة التوراة عبرانية تعني التعليم أو الشريعة، وهي معربة، والمتبادر أن التُعريب سابق كنزول" الثق آن، وأن اللفظ القرآني جاء كما كان مستعمال قبل نزول الثق آنّ...والمقّصود الثقر آني من كلمة التور اة: هو الكتاب المنزل من عند الله على موسى عليه السالام المـتحتوي للمبادئ والتعليمات والتشريعات والأحكام والحدود الربانية.في حين أن المتداول عند الكتابابين أن التورأة
 بعضّها عن بعض، تعرف بالعُهد الثقديم...." بتصرف واختصار ..

جامعة، وفي كل هذه المواضع يقرر اللسياق أنه كتاب موسى عليه السلام. †. وردت في موضعين، في سورة النجم والأعلى، وفي هذا كله ما يدل على عظمة

 (Hi) (19) . فهي كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه موسى الكليم، واصطفاه به على سائر الناس في زمانه.


 أنزلها الله تعالى ضياء وذكرى للمتقين النذين يتفعون بهديها، ويستنيرون بضيائها. ع \& الفرقان. لأن الله تعالى فرق بها بين الهدى والضهلال، والحق والباطل. قال تعالْى:


هـ ـ الألواح.
وقد وردت في ثلاثة مواضع من سورة
الأعراف.






 فَاوْكَ هُ هُمْ فالتوراة متزلةّ من عند الله تعالى بالههدى والنور، وهي شريعة الله تعالى التي حكم بها موسى عليه اللسلام ومن بعده من الأنبياء عليهم السلامه وعلى نهجهم سار الربانيون والأحبار، فأضاءوا بها دروب الحا ونعموا في ظلالها بحلاوة العدل وروح الإنصاف. وفي تكرار الأحديث عن إنزالها:
 وبيانٌ لشرفها وعظمتهان، وبيانٌ لمقاصد نزولها، وهي الهداية والبيان. أسماؤها وأوصافها وفضِائلها: تحدث القرآن عن أسمائها فهي التوراةٌ والفرقان، والكتاب، والألواح، والصحفـ
I . الثوراة.

وردت بهذا الاسم في القرآن في ستة عشر موضعا، وفي هذا ما يدل على تعظيم شأنها، فهي كالام رب العالمين. Y الكتاب. أما التعبير عنها بالكتاب فقد ورد في أكثر من ثلاثين موضعا لكونها مكتوبة وكونها

وقال ابن عباس رضي الله عنهما： قوله：（وكبنا لل في الألواح）：يريد ألواح
الثوراة

مقاصدها：
 وحكمة، وضياء وذكرا، وتفصيلا وبيانان، وتبصرة وفرقانا، نزلت بيانًا لأركان الإيمان
 والآداب، والثقصص والأمثال، والوصايا
والبشارات.

نزلت هداية لبني إسرائيل، وإصلاحَا
لعقيدتهم．

 وَكِيكَلِ

 كما نزلت تصرة لهـم وريمر ورحمةً بهم لعلهم يتتفعون بها، ويتذكرون بأحكامها

ومواعظها．




كتاب القدر، باب حهباج آدم وموسى عليهما




准偅




位



في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم في محاجة آدم وموسى، وفيه：（فقال آدم：أثت موسى الذي اصطفاك الله برسالثه وبكلامه وامطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وتربك نجيّا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى：بأربين عامّا، ثال آدم نهل وجدت فيها（وعصى آدم ربه فغوى） ؟ عملًا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني


وسلم：（نحج آدم موسى）（1）
（1）أخرجه البخاري في صسخيته، كتاب الأنبياء،
 وأخرجه هسنم في صحيته، والثلظ له،

في الككلام، وأن إيتاء موسى كتابه نعمةٌ من الله عليه ومنة عظيمة. فأخبر جل ثناؤلوه أنه أنعم بذلك عليه لما سلف لن من صالح عمل وحسن طاعة" ومن مقاصد نزولها كما في الآية: دعوتهم للإيمان باليوم الآخر وترسيخة في
 الثوراة هداية ورحمةً وتماما وتفصيلا ووفاء لجميع ما يحتأج إليه في شريتهنه، كما قال:


 .

 أحكام الشريعة كالعبادات والمعاملات"

جا جامعةٌ للأحكام الشرعية والعقدية. وبين تعالى من مقاصد الثوراة: الثفرقة

 ] فالتوراة مي الفرقان، لأنها منهاجّج للتفرقة بين الهدى والضلال، وهي ضياء وذكرى
(1) جامع البيان بY / (1)


 له، حكم بها الأنبياء، وقضى بها الربانيانيون ,الأحبار، وامتلل لها الصالحونا بصائر بما اشتملت عليه من حجي الواي وبينات، بصائر بما حوته من حكـم وأحكام، بصائر بما اشتملت عليه من مواعظ وروائرائق، وتصص وأمثالي، وبشارات ونبوءات، بيار بصائر بما حوته من علوم ومعارف تضيء الُطريت وترشد إلى سبل الهدى.



 فمن مقاصد التوراة، نزولها تماما وتفصيلا، وهلى ورحمة، فهي منهاجٌ نامٌ

 الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة، ومثوبةً لمن أحسن من قومه؛ فهي من تمام الامتنان على أهل الإحسان، من الأنبياء والصالحين أي: أتممنا فضلنا عليهم بالكتابـ. قال الطبري بعد سرده لأقوال السلف: (اوأولى هذه الأقوال عندي بالصوواب، قول من قال: معناه: ثم آتينا موسى الكتاب تمالما تماكّا لنعمنا عنده، على اللذي أحسن موسى فياني قيامه بأمرنا ونهينا؛ لألن ذلك أظهر معانيه

للمتقين الذين يتتفعون بهديها، ويستيرون مضمونها:

جاءت التوراة بالمواعظ والأحكام ومن مقاصدها: إمامة الناس للهدى المفصلة، فهي في عمومها هدى ورحمة وبصائر .

بضيائها.

والأخير
قال تعالى:

.
فالتوراة شاهلٌ ويرهانٌ وسائقٌ ودليل إلى الإيمان بالقرآن، أنزله الذي أنزل التّ التوراة على موسى إماما للمتقين ومنارة للسائرين

ورحمة للمؤمنين.
قال ابن عاشور: اوعبر عن التوراة بـ
(كتاب موسى) بطريق الإضافة دون الاسم اللعلم وهو التوراة لما تؤذن به الإضافة اللـا اسس موسى من الثذكير بأنه كتاب أنزل على بشر كما آنزل القرآن على محمد صلى النى الله عليه وسلم تلميحا إلى مشار نتيجة قياس الققرآن على كتابِ موسى بالمشابهة في

وتقديم (إماما) على (رحمة)؛ لأل
الإمامة بمثابة الوسيلة أو الطريقة إلى




و́<

فمن مقاصد ومعاني التوراة الأمر

بني إسرائيل فنالوا الرحمات.
(1) التتحرير والتنوير Y/ Y (1)
 :
.[11]
Y.

إذ جميع الكتب المنتزلة متفةة في أصول التشريع كالصلاة والصيام والزكاةً، وإن اختلفت في فروعها وجاءت شريعة القرآن مسك النختام وغاية التمام. تأمل قوله تعالى: :

 :
[19-15
ففيها بيان اشتمال صحف إبراهيم وكذلك صحف موسى أي: التوراة على الترغيب في الزكاة والصّلاة والتحذير من الوري الالفتان بالدنيا وإيثارما على الآخرة. ومن ذلك قوله تعالى في سورة المائدة:






[المائدة: بץ].


بالتوحيد، قال الشنتيطي رحمه الله: افجهل التوراة هدى لبني إسرائيل مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله ؛ لأن الإخلاص كله في عبادته هو ثمرة الكتب المنتلة على الانى الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه.ه(1)
 مُوَّ

等
 وَ



فقد اشتملت صحف موسى وهي التوراة
على أصول الإيمان: الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر، فضهِّا عن الإيمان بالرسل والكتب والمالكئكة والثقدر . ومن ذلك وعده تعالى لعباده المؤمنين بالجنة. قال تعالى:年



(1) أضو اء البيان، الشنثيطي 11 (1)

بالرحمة ويرفع الله به الحرج ويضع عنهم الآصار التي أرهقتهم، ويحط الأغلال التي
 نصرته ومؤازرته، فلما بعث آمن منهم من تجرد للحق وأخلص له، وأعرض من خاب وخسر. ع. غربا الأمثال. جاءت الكتب الثلاثة بالأمثال التي تقرب المعاني إلى الأذهان وترسخها في النفوس،



 ذَ重
 الْمَّمْينَ

فلم يقتصر الحديث في الئوراة والإنجيل عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلمه، بل ورد الحديث كذلك عن أوصاف أصحابه ومناقبهم، كما أشارت الآية الكريمة، أن الن الله تعالى ضرب لنبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أروع الأمثلة
 الإسلام غريبة، ولم تلبث أن قوي عودها وانتشر عبيرها وأورقت شجرتها وأينعت





فكشف الله تعالى لنا عن شيءٍ مما تضمنته التوراة، في جالتى ليانب الأحكام الشرعية العادلة الثي نزلت لـحماية الإنسان وحفظ دينه، وروحه، وعقله، وبدنه، وماله،
وعرضه.
r|
مما تضمنته الثوراة كما بين القرآن البشارة بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم.
高



 مَامَنُوا (B6) (10)
[الأعراف: lov].

فلقد جاءت أوصافـ نيبنا صلى الله عليه وسلم مكتوبةً في التوراة والإنجيل
 علماء أهل الكتابه، وكان اليهود والنصارى يترقبون مجيء هذا النبي الأمي الذي يبعث

من الإتقان؛ لأنه كتابٌ مححمٌ (1) وقد وردت بعض مشتقات هذه المادة في القرآن الكريم: فجاءت بمعنى: القطعة

 قاكَ

وزبر الحديد أي: قطعه الكبيرة. وجاءت بمعنى: الثقطع والثفرق.
قال تعالىى في سورة المؤمنون:

 شتى. وجاءت بمعنى: الكتب والمواعظ والزواجر التي نزلت على الأنبياء (Y)
我 - ( فالبينات هي: الحجج والمعجزات، والزبر هي: المواعظ والزواجر، والكتاب المنير: اسم جنس اليشمل جميع اليم الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه لهداية الناس

> وإرشادهم (Y).
(1) انظر: المحيط في اللنغة، ابن عباد الططالثقني




 ( $\left.{ }^{( }\right)$قال التخازن: اوسمي الكتاب الذي

ثمارها بجهود الصحابة ومساعيهم. ومن ذلك أيضًا قوله تعالى :







وعد الله تعالىى في كتبه الثلاث الممجاهدين الصادقين الذين نالوا شرف الجهاد والاستشهاد بأن لهم الجنة.

ثانيًا: الزبور:
أنزل الله الزبور على نبيه داود عليه
السلام فكان من أعظم النعم وأجلها؛ إذ اشتمل على معانٍ سامية وأحكام راشدلد واندة ومواعظ وبشارات، وقد تحدث القرآن عنه في عدة مواضع بما عرفه لنا، وكشف لنا عن شيء مما ورد فيه. وأحل كلمة الزبور: في اللغة العربية: من
 الزبر أي: الزجر، لأن الزبيور والزبر الزير: الكتب التي اشتملت على زواجر، أي: مواعظ تزير ولز عن الباطل، وقيل: هو من الفخامة والعظمة، ومنه زبر الحديد، أي: قطعه الكبيرة، وقيل:

في أم الكتاب" (1) وفي عدة مواضع تحدث القرآن علن عن الزبور: الكتاب الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام. قال تعالى:



 .[1ヶ
أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما أوحى لمن قبله من الأنبياء، والزبور وحيٌ من الله تعالى ومنةٌ على نيبه داود عليه السلام، والنذي يؤمن بالزيبور يلزمه الإيمان بالثقرآن لأن مصدرهما
 بالزبور أن يؤمنوا بالثقرآن ختام الكتب الكا وآخر

الرسالات، والذي جاء مصدقا بما قبله.


 نقد فضل الله داود عليه السلام بهذا الكتاب العظيم، وفي تكرار هذه العبارة في سورتين تقريرٌ لها، وتذكيرٌ بها، وبيانُ لفضل داود عليه السالام، ودليلّ على التفاضل بيرين بين الأنبياء، ويرهانٌ على وحي الله لأنيبائه،
(1) جامع البيان Y M/ (1 .

وقال تعالى:
 مِنَ
 . إِّهُ والزبر: الكتب لأنها زبرت أي: رقمت،
 أي: في كتب المتقدمين من الأنبياء، لأنها بشرت به، أو لأنه تضمن ما ورد فيها، وجاء

مصدقًا بها.
وجاء الزبر: بمعنى اللوح المحفقوظ أو كتاب الأعمال: قال تعالى:


قال الطبري: ا(يعني في الكتب التي كتبتها الحفظة عليهم وقد يحتمل أن يكون مراداً به

الححكمة زبورا، لأنه يزبر عن الباطل، ويدعو إلى الـحق، والكتكاب المنيني: أي الواضح المضيء، وإنما عطف النكتاب الّمنير علىّى الزبر تُشرفه وفضلهة). لباب التُأويل، الـخازن .rYA//
وقال أبو حيان: (اقيل: والكتاب هو الزبر، وجمع بين اللفظين على سبيل التأكيد، أو
 اختلف معنياهما من حيت الصفة، وقيل: الككتاب هنا جنسُ للتور اة والإنجيل وغير همان، ويحتيل أن يراد بـبوله: والزبر: الزي غير أن يراد به الكتبب، أي: جاؤواو بالمهعجزات الواضسحة والتتخيويفات والكتتب النيرة) . البحر المحيط، أبو حيان 7 /809٪.

وهنا يكشف لنا المولى جل وعلا قبسا مما جاء في الزبور، حيث اشتملم على الملى هذه البشارة العظيمة بالتمكين لعباد الله الصالحين، اللذين يرثون الأرض وينشرون الرحمة في أرجائها. واللذكر: هو اللوح المحتفوظ، وفيه أقدار
 لأمة الإسلام، وفي التنويه على وجود هـا هذه البشارة في اللوح أو في التوراة تقريرٌ لها وتفخيمّ لشأنها، والمتأمل في ما يا يدعى
 المعجزة الثقرآنية ! وقد جاء الماء في المزمور السابع والثلاثين من المزامير المنسوبة المداواود
 هم يرثون الأرض، • ا بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون؛، 11 ألما 1 ألا الودعاء فيرثون الأرض، ويتلذذون فيك في كثرة السلامة.
وتعقيب هذه البشارة بتوله تعالى: ولإِّنَ , كي نتف خاشعين أمام إعجازٍ قرآني وبلاغِ

ثالثًا: الإنجيل:
تحدث القرآن عن الإنجيل بما كثثف لنا عن نزوله ومقاصده وفضاثئله، وما ورد فيه من أحكام وبشارات، فالإنجيل كالام الله

والزيور الموجود بين يدي أهل الكتاب المسمى عندهم بمزمور داود يشهد للنبي محمدِ صلى الله عليه وسلم وأمته، وهذا ردٌ على أهل الكتاب الذين ينكروون نبوة النبي
 الله يؤته من يشاءء، كما تفضل الله على النيين من قبل عامةً وعلى نبيه داود عليه السالام خاصة.
مقاصد الزبور:
أنزل الله الزبور على داود كما أنزل سائر الكتب على الأنبياء هداية وتذكرة وبيانا وبشارة، وحجةّ على الخلتى. قال الله تعالى:





ويفهم من سياق هذه الآية آيضًا أن نزول الزبور نعمة وفضيلة لنبي الله داود عليه

السلامر.
والبشارة في الزبور كما أخبر القرآن.
قال جل وعلا: الِّ كَ

 عَحِبِيِْ

 . فالتوراة والإنجيل كلاممان نزل من عند الله هدايةً للناس، وكنلك الفرقان. وييما صرح القرآن وأكد نزول الإنجيل من عند الله تعالى؛ مـ أعثر في الأنابيل الأربعة على عبارة واحلة تصرحبنزولها منا من عند الله ! فمن فضائل عيسى عليه السلام ومناقبه الجليلة أن أنزل الله عليه الإنجيل هدى وموعظة وحياة للقلوب. تال تعالى:
 حْ

.[६]
وهذه الآية تصرح بأن الإنجيل وحي من الله تعالى أكرم بـ بـيـي عليه السـلام، وكذلك تولك تعالى:
 . 7 [v:
نالإنجيل من أشرف الكتب التي أنزلها الله تعالى بدليل حديث القرآن عنه في مواضع كيرة، واتتران ذكرهبابوابوافـ جليلة
 وذكرى، وتدورد دكر هو في اثني عثر موضها من كتاب الللّ تعالى، وفي ملا أعظم دليلِ على مزيته، سيما إذا قارنا ذلك بعدد ورود

تعالى الذي نزله على نيبه عيسى عليه السلام هداية وتذكرة لبني إسرائيل وامتدادادا للتوراة وتصديقا بها ونسخالبعض ما واردد فيها. وأما تعريفه: فالإنجيل: علمُّعلى الكتاب اللذي أنزله اللهن على عيسى عليه السلام(1) . أوصافه ونزوله وفضائله ومقاصده:

 تعالىى أنه مصدقٌ لمّا بين يديه من التّ التوراة، فنزوله دليلِ على صدقها، وامتدادٌ لها، ونسخُ لبعض ما ورد فيها من أحكامَ كذا كل نبي وكل كتابِ يصدق بما قبله. (C) قالٌ تالٌ

(1) جياء في كتب المعاجم: الإنجيل ثنظة مشتّة من نجّكت الشيء إذا أخرجته، ومنهن يليل لنسل الرجل: نجلن كَأنه هو استخرجه، وهيرويل للماء النذي يظهر من النز: نجلم ي يقال: قد استنجل الوادي، وإنتجيل: إنسيل من ذلك كأن الـن الحق كان قُد دثر ودرس كيّيرٌ من معالمه وكئر تحريف أملـ الكتاب وخغير على الناس ما



والذي أراه أنها معربة لا اشتثاقنجا
 اللة المتزل على عيسى عليه السلام، وهي كلمة يونانية معناها الششارة. والموجود لدى النصارى الآن الأناجيل الأربيعة وعدد من الرسائل والرؤى يطلتق لالى مجموعها العهد الجّليدي، كما في نسيخة الإنجيلـ

فالإنجيل هدى ونورُ، ومصدقٌ لما بين يديه من التوراة، وموعظةٌ للمتقين، وتكرار وصفه بالهدى، لتقرير هذا المعنى، ولبيان كونه هدايةَ عامةً لبني إسرائيل، هداية بيانِ وإرشادِ، فوق أنه هدايةٌ خاصةٌ لمّ انمن انتفع

 الهداية والنور، ثم وصفه ثانيةً، بأنه كله هدى严 هم الذين ينتفعون بهديه ويعتبرون بمواعظه. قال الرازي: معنى: أن الإنجيل هدّى أنه اشتمل على الدلائل الدالة على التو التوحيد
 والولُد والمثل والضد، وعلى النّليوة وعلى المعاد، فهذا هو المراد بكونه هذّى، وأما كونه نورًا: فالمراد به كونه بيانًا للأحكام الشرعية ولتّاصيل التّكاليف، وأما كونه مصدقًا لما بين يديه: فيمكن حمله على كونى
 وبمقدمه، وأما كونه هذّى مرةً أخرى: فلأن اشتماله على البشارة بمجيء محملِ صلى ولى الله عليه وسلم سببٌ لاهتداء الناس إلى . ${ }^{\text {(1) }}$
وقال ابن كثير: پأي: هذّى إلى الحق ونوزٌ يستضاء به في إزالة الشُبهات، وحل
(1) مغاتيح الغيب، الر ازي M9/ M

الإنجيل في الأناجيل الأربعة، حيث لم ترد كلمة الإنجيل إلا في سبعة مواضع: مرة في إنجيل متى، والباقي في إنجيل مرقص،

 أو فضائله أو مقاصد نزونلهُ ألها أو الدعوة إلى تحكيمه، أو انتظامه في سلك ما مبق سبه من وِالإنجيل نعمةٌ عظيمةٌ آنعم الله تعالى به على عيسى عليه اللالام ومن



 وَا فالإنجيل نعمةٌ ومنحةٌ جليلةٌ من من الله تعالى، وقال سبحانه:

 وفي ذكر الإنجيل خاصةً في هذا السياق؛ تنويهٌ بشرفه وتذكيرٌ بعظمته، وبيان كونه حلقة في سلسلة الكتب التي أنزلها الله على رسله لهداية الإنسانية. نزل الإنجيل هدايةً

للحائرين ونورًا للسائرين.

 وَمْوِكَِةَ لِلْتُقَقِينَ
. 171 - $17 \cdot$.


 ظُهُورُهُمَا أَوِ ألْوَا

.[1६7
قال ابن كثير : اوالمشهور من قول العلماء
أن الإنجيل نست بعض أحكام التّوراة (Y)
بشارته بـخاتم الرسل وآخر الكتب: كما جاء الإنجيل مصدقا بالتوراة التي سبقته فقل جاء مبشرا بخاتم النبيين والثمرسلين الذي سيأتي بعده. قال تعالى: كا



 عَامْنُوا

[الأعراف: 10V].
فبينت الآية كيف جاءت التوراة وكذا الإنجيل بالبشارات الصريحة الُجلية الدالة على نبوة النبي صلى اللهعليهوسلم الصروج الجوب اتباعه. فلقد بشرت التوراة والإنجيل بهذا . الهصدر السابق (Y)
. المشكلات| (1)
اشتماله على جملةٍ من الأحكام:




 .[६V
فقد أنزل الله الإنجيل مشتملا على جملة من الأحكام أوجبها على أهل الإنجيل. تصديقه للتوراة ونسخه لبعض ما جاء فيها:
قال تعالى في قصة عيسى عليه السلام مع قومه:



وَاِّفِيُوْنِ
فأمر أتباع عيسى بالعمل بالتوراة باستناء ما نسخ منها، تخفيفا وتيسيرا عليهمب، فكم حرم الله على اليهود من طيباتِ بظلمهم وعنادهم وتعتتهم وقسوة قلوبهـم.

 كَمِيرًا
 (1) تفسير القر آن العظيم، ابن كثير Y Y
 .[1
كما جاء القرآن ناسخا لما قبله من الكتب؛ فهو الحجة وهو الحو المنهاج يجب على البشرية أن تحتكم إليه، وتقتفي

 وبنزول القرآن انتهى العمل بما سبقه من كتبِ لأنها باتت منسوخةَ، قال تعالى بعد أن تحدث عن شريعة التوراة والإنجيل:重

 وتكفل الله بحفظه وهيا الأسباب ويسر السبل المعينة على ذلك؛ فهو رسالة الله الخالدة، ونوره اللذي لا ينطفئ، قال الـن الجزري رحمه الله: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حغظ القلوب والصدلور لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصبةٍ من الله تعالىى لهذه الأمة، وذلك بخلاف أهل الكتاب النين لا يحفظونه لا في الكتب ولا يقرءونه كله إلا نظرًا لا عن ظهر قلبب، ولما خصى الله تعالى بحفظه
 لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إن إتقانه وتله وتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم حرفًا حرفًا، لم يهملوا منه حركة ولا سكونّا ولا إثباتًا ولا

النبي الأمي، وبينت أوصافه وأحواله ومناقبه

 الإيمان به واتباعه، ومؤازرته ومناصرته،

فذلك هو سبيل الفلاح رابعًا: القرّآن:

حوى القرآن الكريم لب الكتب المنزلة،
وأوحى معانيها، ونزل موائمَا لها، متممًا
 ما ورد فيها مع كونه من جَنسها؛ لأنه رسالةٌ
 ومن ثم فمن وجوه هيمته: استيعابه لما مبقّه من الكتب بما يغني عنها، في حين أنها لا تغني عنه. وجاء الثقرآن الكريم ناسخا لما سبقه من كتب انتهى العمل بما تبقى فيها من أحكام بنزول القرآن الذي ليس بعده كتابٌ، وقد اتفق القرآن مع الكتب التي نزلت قبله في الأصول.



ووقع الاختنالف في بعض الفروع، مراعاةً لاختلاف الزمان والمالمكان، ومراعاةً لعالمية دعوة القرآن وشمولها وقيامها إلى

أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: الهُ

فالقرآن آيةٌ بينةُ وحجةُ ساطعةُ ومعجزةٌ
خالدة، تحاى الله به الناس كانة، وهو معجزُّ في ألفاظه ومعانيه، وأساليبه وتراكيبه، معجزّ في كل ما ما جاء فيه من حقاثق بيناتِ، معجزّ في أوصافه وأخباره، معجزّ في

 العجيب ونظمه الفريد، معجزّ في تشريعاتياته الحكيمة، معجزّ في واقعيته ومثاليته، معجزّ في أحالته وثباته، مع مواكبته لكل جيل جيل
 شتى جوانبه، فهو المعجزة الكبرى والآية المتجددة، والرسالة الخالدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من الالنبياء نبيٌ إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشُر، وإنما كان اللي أوتيته وحيًا أوحاه الله اللي؛ فأرجو
 تحدى الله به الإنس والجن، أن يأنوا بمثله أو بسورة من مثله، فما استطاعوا الذكك

> سبيلا:
(Y) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل

 كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمانيان برسالة



حذنًا، ولا دخل عليهم في شيء منه شكٌُ الكامل (1) ولا وهمٌ فحفظ الله تعائى كتابه من التحريف والتبديل فسلم من التناقض والاضطيراب اللذي اعترى التوراة والإنجيل بسبب تحريفهما. قال تعالى:
 وقال ولْ


 .

 فالقرآن الكريم لا يتطرق إليه شكُ ولا ولا يقع فيه اختلافٌّ ولا يتسرب إليه باطلّ، ولا ولا يضرب بعضه بعضا، ولا يتفاوت في بلاغته، نهو كتابٌ محكمٌ ومحفوظُ بحفظ الله تعالى له
ولقد جاء الأسلوب القرآني متميزا عن الكتب السابقة؛ إذ مع كونه خرج كما خرجت من مشكاةٍواحدةِ، ونزل بها الناموس الني نزل على موسى عليه السلام وكذا على عيسى عليه السلام إلا أنه ينفرد عن تلك الكتب بمزايا تتناسب مع مقاصلا الصده؛ فهو الرسالة الخاتمة، والشرعة التامة، والمنهاج
(1) النشر في الثقاءات العشر، ابن الـجزري //T.

وَاَنَ سَعَيْهُ سَوْنَ يُرْنَ

 (a) (a) (a) وَأَنَّ




 [ 07 وفي سورة الأعلى: قال سبحانه مَ ألَحْيَةِ

 كذلك جاءت إشارةٌ إلى الصحف الأولى بعمومها في قوله تعالى:重



 . وخص صحف إيراهيم لأنه أبو الأنبياء
(1) انظر: تنسير مجاهدص






[البقرة: بץ - \& ז].

وقال جل وعلا:
俉


وقال سبحانه:


فتحلى الله به الإنس والجان، على أن أن
يأتوا بمثله، أو بسورة من مثله، أو بحديث الواني
مثله فما استطاعوا الذلك سبيلا، مع أن منهم من حاول ذلك فخاب سعيه، وأدرك عجزه عن مجابهة هذا التحدي، وما أكثر ما في القرآن من تحليات.
خامسًا: صحف إبراهيم وموسى:
ورد الحديث عن الصحف التي أنزلها
الله تعالى على إيراهيم وموسى عليهـا اليهما السلام في سورة النجّم.




عليهم السلام، والعرب في الجاهلية كانوا وسيعرض عمله، ويجازى عليه جزاءاءعادلا،
 المدبر لهذا الكون، فلا فرح ولا حزن، ولا ولا موت ولا حياة، إلا بأمره تعالى ومشيتئه، نهو الخالق المدبر، وهو المبدئ المعيد، المغني المقني، المنظم لأمر الكون، المنتقم من الجبابرة الطغاة، والكفرة العتاة. أما آيات سورة الأعلى ففيها دعوةٌ لتزكية الأنفس، ومداومة الذكر، وإقام الصصلاة، ونهيٌ عن إيثار الحياة اللدنيا والاغترار بزياريارنها الفانية، وترغيبٌ في الأخرة نهي خيرّ وأبقى. فالآيات تتحدث عن الأصول العامية العائر
 الإنسان، المنهج، المبدأ، المعاش، الزانياد، المعاد. من منا ندرك أن رسالاتات الله وكتبه نزلت لهداية الإنسان وإصلاحهان، وتوجيهه للخير في عاجله وآجله. ونخلص من ذلك إلى أن محور هذه الكتب المنزلة: هو الإنسان، هدايته وإصلاحه ورسالته وعلاقته بهذا الكون، والتصور الصحيح لحقيقة الدنيا والآخرة، كما جاءت الكتب الإلهية لإقامة موازين العدل في ريوع الكون، وبيان خطر المسئولية والجزاء. وقد وصفها الله تعالى بأنها من الصحف الأولى، والثنر الأولى: وهذا يعني كونها مكتوبةً، وأنها جاناءت الألى بالأخبار والمواعظ، أما وصفها بالأولى

يقرون بنبوته وإمامته وأبوته للمؤمنين، فالكل يدعي اتباع أثره. كذلك لتقدمها وقدمها؛ وللمقدم أهميته وللعتيق مزيته، وخص صحف موسى لأنه من أولي العزم من الرسل، ولأن المشركين يعرفونها وأهل الكتاب يدعون اتباعه والعمل بما جاء باء به، وصحف موسى هي: الثوراة، وهي من الصحف الأولى باعتبار تقدمها على ما بعدها من الكتب، فقد نزل بعدها الزبور والإنجيل والقرآن.
وقال الثعلبي: بينة ما في الصحف
الكتب الأولى: أي بيان ما فيها يعني القرآن أقوى دلالة وأوضح آية. وقالل بعض أهل المعاني: يعني ألم يَّتهم بيان ما في الكتب الأولى التوراة والإنجيل وغيرهما من أنباء الأمم التي أهلكنامم لما سألوا الآيات، فأتتهم فكفروا بها، كيف عجلنا لهم الهم العذاب والهالاك بكفرهم بها (1) والآيات تكثشف لنا عن بعض ما ورد في تلك الصحف: فني سورة النجم: بيانٌ للعدلِ الذي قامت عليه السموات والأرض، أنه لا لا

 غيره، وسوف يرى ما قدم من خير أو شير،
(1) الكشف والبيان، الثعلبي MTV/

فإنه يفصح عن قيمتها ويبين عن أسبقيتها ولا زالت منها بقيةٌ باقيةٌ في أيدي آهل


له قدره ونفاسته. و اختلف المفسرون فاستحقت صصحف موسى التقديم.

قال الزركشي: اقلم ذكر صحفض موسى لوجهين، أحدهما: أنه في سياق الاحتجاج
 في السورة من معالٍ وحكم وأحكام ونذر، منتشرةً أكثر انتششارا من صحفن إِبراهيم،

ومنهم من قال: الإشارة إلىى قوله تعالى: وثىام وناّنيها: مراعاة رؤوس الآي" (1)



وأرى أن القول الأخير هو الأولى بالقبول
لأنه هو القريب، والأصل في الإشارة أن
تكون للقريب.
وقدمت صحف موسى مرة، وقدمت صحف إبراهيم أخرى: لمراعاة الأسبقية في الأفضلية، والأسبقية الزمانية، فإن للتوراة مكانتها العظيمة، وقد ورد الحلديث عنها كثيرا في الترآن، هذا فضلا عما في التقدليم والتأخير من تفنز في البيان، واستيعابٍ للمعاني؛ مع مراعاة الْفاصلة في كلا الموضعين. وفي سورة الأعلى: لما أشار إلى الصحف جملةّ، وأنها الأولى: ناسب ذلك ترتيبها حسب زمانها، فبدأ بصحف الـي

إبراهيم، وثنى بصحف موسى.
أما في سورة النجم: فلقد بدأ بصحف موسى لأنها أشمل وأوسع وأقرب عهدا،

الإنجيل؛ لان التوراة هي الأصل، والإنجيل جاء متمما لها، أو المُراد بالككتاب ما سبا سبق من كتب، وإنما أفردها مع كثرتها باعتبار أنها
 واحدةّ، ونزلت كلها لغاية واحدة هي توحيد الله تعالى وعبادته، وإقامة موازين القّسط.




 فأمر الله بالإيمان الكامل والتصديق التام بكل ما أنزل على أنبيائه، دون تفريتِ بين نبي ونبي، وأن نعلن التسليم المطلق لـي تله تعالى. والإيّمان بكل ما أنزل من صفات المّا المتقين
 (O) (O)
[البقرة: غ].
وفي ختام السورة دعوةٌ للإيمان بسائر
الكتب.
قال تعالى:


 .



## 

بين الترآن الكريم ما يتوجب على الأمب
نحو الكتب التي أنزلها على أنبيائهم، وهو الإيمان بها وتصليقها والعمل بما جاء فياء فيها والتماس الهدايات منها، ووالجبنا نحن أمة الإسلام أن نؤمن بالكتب السابقة كما حـدنا عنها ربنا، ونعظمها ونقدسها نضها إيماننا باللقرآن الكريم آخر الكتب وأعظمها.
أولًا: الإيمان بها جميعًا:

دعا الله تعالى في كتابه الكريم إلى الإيمان بما سبقه من كتب أنزلْها على أنيا أنبيائه إجمالَا فيما أجمل، وتفصيلَّا فيما فصل . قال تعالى:

 [البقرة: 0 بی]].
وقال تعالى:


 مَ والكتاب الذي أنزله على رسوله صلى اللله عليه وسلم هو القرآن الكريم خاتم الكتب، نزل على خاتم النبين، والكتاباب الذئي أنزل من قبل: المرادبه التوراة باعتبارها آخر ما نزل قبل القرآنن، وإنما لم يذكر

فنحن مكلفون بالإيمان بالكتب جملة، ولا يتم إيمان العبد ولا يستقيم منهجه حتى يؤمن بالكتب المتزلة كلها، هذا هو منهج الإسلام الواضح، ودعوته الصادة المة وطريقه المستقيم.
وقد بينت الآية الكريمة مع سياقها أن الإيمان بالكتب السابقة ركنٌ من أركان الإيمان، وأن الواجب على الألنة أن تعلن ذلك، وأن تتف ذلك الموتف في مقابل إنكار وتشكيك أعداء الققرآن، وأن تعلن إيمانها بجميع الكتب المتزلة ولا ولا يضرها كفر الكافرين، ولا يجوز مقابلة جحود أهل الكتاب للقرآن بجحود التوراة والإنجيل، بل الإيمان بالكتب المنتلة كلها ركا ركنٌ من أركان الإيمان لا يتم بدونه، وهو إيمانٌّ ثابتٌ

لا يتبدل.
والتعبير بـ (من) الدالة على الاستغراق وتنكير الكتاب؛ لبيان وجوب الإيمان بكل كتاب أنزله تعالى، جملةَ فيما أبممل وتفصياليا فيما فصل. قال أبو السعود رحمه الله: ابيانٌ لاتفاق الكتب في الأصول، وتأليفٌ لتلوب
 بما أنزل على محمد صلى اللى الله عليه وسلم، وكان لا يسعهم إلا الإيمان به. قال الشيخ الحكمي في معارج القبول: (والركن الثألث: الإيمان (ابكتبه المنزلة)"
(Y) إرشاد العقل السليم، أبو السعود /^V.

فالإيمان بسائر الكتب المنزلة واجبٌ
على كل مؤمن لا يستقيم إيمانه ولا يتمإلا با با



أي: فلا تكن في مرية من نزول التوراة
 يجمع الله الرسل عليهم السلام، فما أجمله من لقاء (1).
ومعنى الإيمان بالكتب: الإيمان بهاعلى
إطلاقها وأنها منزلةٌ من عند الله على أنبيائه ورسله، والإيمان بما ورد فيها منا من هدى ونور، وموعظة وذكرى، وتفصيل ويبيانِ، وفي حليث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (فأخبرنى عن الإيمان. قال: (أز تؤمن بالله وملانيكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره). قال صدقت) فالمؤمن مطالبٌ بأن يعلن عن موقفه من الكتب المنزلة، وييين عن إيمانه بها، وهذا مي دعوة الإسلام، فالإيمان بالكتب المنتزلة من الأركان الثابتة، والمبادئ الراسانيا التي فرضها الإسلامه فكل كتابٍ أنزله الله تعالى، أخبرنا عنه القرآن، أو لم يرد خير الما
(1) الظر: تنسير السمرقندي ז/ז٪. (Y) أخرجه مسلم في صصيّهي، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإساملام والقدر وعلامة

الساعة، 1 / צبّ، رقم A.

قال ابن كثير : (ومصددقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالفي لما فيها فيها، إلا في الثليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون( ${ }^{\text {(+) }}$ كما جاء الثقرآن الكريم مصدقا للتوراة والإنجيل وما سبقهما.



كذلك كل نبي أخذ الله عليه العهد والميثاق أن يؤمن بكّل من يليه من الأنبياء

إن عاصره.
قال الله تعالى: الْ
 تُرَّ


 قال الطبري: اوإذ أخذ الله ميثاق النييين بما ذكر، فقال لهم تعائى ذكره: ألقردتم بالميثاق الذي واثقتموني عليه: من أنكم مهما أتاكم رسولٌ من غندي مصدن معكم الثتومنن به ولتنصرنهاه (اوأخذتم على ذلك إصري"؟ يقول: وأخذتم على ما واثقتموني عليه من الإيمان بالرسل التي تأتيكم بتصديق ما معكم من عندي والتيام
(Y) تفسير القُر آن العظيم،

على رسله، ومعنى الإيمان بالكتب التصصديق
 على رسله إلى عباده بالحق المبين والهد المستبين، وأنها كلام الله عز وجل لا لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقةً كما شاء وعلى الوجه الذي ألرادي)(1) .
فالإيمان بالكتب السابقة ركن من أركان
الإيمان ثابتٌ لا يتبدل ولا يتغير، يجب الإيمان بها إجمالا فيما أجمل، وتفان ولغيلا فيما فصل، ومن متتضيات تمام الإيمان بها معرفة مقاصدها وأسمائها وأوصانها. ثانيًا: تصلديق الكتاب المتأخر لما نزل قبله:

كتب الله تعالى يصدق بعضها بعضا، فكل رسالة تأتي مصدقة لما قبلها، فالكتب الإلهية يصدق بعضها بعضال الومعنى التصديق كونه موافقا في التوحيد والنبوات

وأصول الشرائع (ب) وقد جاء الإنجيل مصدقًا لما بين يديه من ألتوراة.
قال تعالى:




$$
\text { [المـائدة: Y § } 7 \text { ] }
$$

(1) معارج الثبول (Y)


الثّاهر أنه علةٌ لإنزال الميزان فتط، ويجوز أن يكون علةً لإنزال الكتاب والميز الميزان معاً، لأن التسط هو العدل في جميع الأشياء من سائر التكاليف، فإنه لا جور في شيء منهاه (Y)
وقال الشوكاني: الومعنى ليقوم الناس بالقسط ليتبعوا ما أمروا به من العدل

فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفة||(4) (4)



 فكان لابد من شريعة يحتكم الناس إليها، شريعةٌ لها قدسيتها وجلالها في النفوس، شريعة يجتمع حولها الناس ويرتضونها ولا سبيل لذلك إلا بالمنهج الرباني الذي يسع الجميع ويلزم الجميع ويذعن لـ الـالجميع، إذ القوانين البشرية لا قداسة لها ولا ولا كرامة في النفوس، فضالا عن قصورها عن تحقيق العدالة والثوزان بين الحقوق. فلدعا الله تعالئلى كل أمة من الأمم للاحتكام بالكتاب الذني نزل على نيبهـ أو لشريعة من سبقه من الأنبياء.
قال تعالى عن تحكيم التوراة: إِّآ


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) فتح القّدير، الشوكاني (Y/0) }
\end{aligned}
$$

بنصرتهم (إصري)، يعني عهلي ووصيتي، وقبلتم في ذلك مني ورضيتموه.ه. اقالوا أقررناًا، فإنه يعني به: قال النييون النّين أخلذ الله ميثاقهم بما ذكر في هذه الآية: أقر رنا بما ألزمتنا من الإيمان برسلك الذين ترسين مصدقين لما معنا من كتبك، وبنصرتهمه. قال
 به ميثاقكم من الإيمان بتصديق رسلي الثي تأتيكم بتصديق ما ما معكم من الكتاب والحكمة، ونصرتهم على أنفسكم وعلى أتباعكم من الأمم إذ أنتم أخذتم ميثاقهم على ذلك، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم بذلك (1)
ثالثًا: وجوب تحاكم النبي وأمته إلى الكتاب المنزل:

ما أرسل الله نبيا إلا وجعل له شريعة يدعو إليها ويأمر بها.
قال تعالى:


فما من رسول أرسله الله تعالى إلا وأرسله بالحجج النيرة والدلايلل الواضحة والشريعة الغراء التي تقيم موازين العدالة الة بين الناس وترعى جميع الحقوق المشروعة. قال أبو حيان: وليقوم الناس بالجقسط:




 [لأعراف: 50 15]. فقد وصفها الله بأنها جامعةٌ لأصول الإيمان والمواعظ والأحكام، وأمر بالجد والعزم في أخذها (1) . قال ابن العربي: (اوالصحيح عندي أن أحسن ما فيها: امثتال الأوامر واجتناب

النوامي||( وقال الشُوكاني: الومن الأحسن: الصبر على الغير والعفو عنه، والعمل بالعزيمة العانية دون الرخصية، وبالفريضة دون النالفلة، وفعل المأمور به، وترك المنهي عنهال| (ث) فالمراد علو الهمة في الاستمساك بكاكها، والمسارعة إلى العمل بأحكامها، وأخلها بعزيمةِ وقوة، كما قال تعالى عن يحيهى عليه السلام: [مريب:" وقد أمر الله يحيى عليه السلام وهو لا لا يزال في صباه أن يأخذ بها.
 (1) انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا .178/9







فاكتوراة وحيٌ من الله تعالى وتنزيلٌ من لدنه، نزلت بالهدى والنور، مدى ونور يضيء لهم دروب حياتهم وطريقهم إلى مرضاة ربهم، وسعادتهم الأبدية، وهي شجرةٌ ظليلةٌ مثمرةٌ استظل بها النيون اللذين انقادوا لأوامر الله ورضوا بحكمه، نهي شرعتهم ومنهاجهم. واقتطف منها واحتكم إليها أولئك الربانيون، الذين جمعوا بين تحصيل العلم النافع، والعمل الصالح، وبذلوا جهدهم في تعليم الناس وتربتهمه، فغايتهم وبغيتهم ربانية. والتوراة معينهم الذي منه ينهلون، وموردهم الذي عنه يصدرون. والأحبار هم العلماء الذين بلغوا في العلم رتبةّ عالية، فهم جميعا أمناء على كتاب الله، شهلاء عليه، حراشٌ لهي نهلا تأسى بـم من خلفـيم من اليهود، وهل يسيرون على نهجهم؟ فلا يخافون في الحق لومة لائم، ولا ييعون دينهم بعرضي زائل، فيفرطون في في



قال تعالُى:
 وَآَلْذَدُْبَ قِصَاصِ مُهِ الْقَّلِّمُونَ
وقد شدد الله عليهم في الأمر بتحكيمها بعد أن وقع منهم التساهل والتثريط وقال تعالى:

 [IV)
فأمرهم الله تعالى بأن يأخذوا أحكام التوراة بجي وعزم وأن يتركوا ما كانوا عليه من تقاعب وتهاوني، فكتب الله تعالى لن يقوى على العمل بها أصحاب النّفوس الضيعيفة والهمم المتدنية، وهذه الآلية العظيمة داعيةٌ إلى تعظيم الثوراة والثقيام بحقها، ودليّل على قساوة قلوب اليهود حتى يؤاخذوا بهذه الطريقة.
قال مجاهد: وسبب رفع الجبل عليهم أنهم أبوا أن يقبلوا فراثض التوراة لما فيها من المشُةة، فوعظهم موسى فلم يقبلوا، فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم: إن أخذتموه بجد واجتهاد وإلا ألكي عليكم. قال ابن عباس، ومجامد، وقتادة: فأخذوه بقوة ثم
 وبين اللله تعالى شيئا مما تضمنته التوراةك في جانب الأحكام الشرعية العادلة التي نزلت لحماية الإنسانان وحفظ دينه، وروحها اليال، وعقله، وبدنه، وماله، وعرضه. قال تعالى

 فَهِحَ



[المائدة: بر].
أي: لجرم وشناعة قتل النفس البريئة والاعتداء على حقها في الوجوده أوجب الله على تعالى على بني إسرائيل في كتبه وعلى لسان رسله والثزمهم، أن من قتل من لا يستحق القتل لأنه لم يقتل أو يفسد في الأرض، فكأنما بجرمه هذأ قتل الناس جميعا، ومن ساهم في إنقاذ نفس فكانما أحيا الإنسانية جميعا، ولقد أرسل الله رسله في بني إسرائيل بالحجج الباهرة والشرائع القويمة، لكن الكثير منهم بقي على فسقه وإسرافه في الأرض بإهدار الدياء وهالئك

الأعراض واستحلال الأموال. وكتب الله تعالى نزلت لتحكم وتسود حياة الناس وتقضي بينهم، فهي العدلي الذي فرضه الله، وفي تعطيلها الظلّلم الشنيع،

أيام معدودات، فكانت تلك الفرية وغيرها من الفرى التي أقحموها في دينهم ودسوها في عقيدتهم من دواعي غرورهم وظنهم السيحئبربهم．
وحين بعث عيسى عليه السلام دعا الله تعالى أهل الكتاب إلى الاحتكامإلى الإنجيل مح التوراة التي نسخ بعض أحكامها． قال تعالى：



 （造） ［المائد：إ؟－
 أَأِغْ⿰亻⿱丶⿻工二又 الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه، وذلك قبل البعثة المحمدية، وأما بعدلما نقد أمروا في غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صلى اللّه عليه وسلم في القرآن آلم الناسخ لككل الكتب المنزلةه（）
 النصارى النين يعرضون عن القرآن؛ فإذا

 أنَ ألعمل به قائم وإن حرف قبل بعثة نبينا صلى اللهن عليه وسلم، لكن بقي منه، بقايا من الحق．

نكثوابعد（1）
ونعى القرآن عليهم كيف يدعون إلى إلى الاحتكام لشريعة الحق ثم يعرضون عنها قال تعالى：



فكان الإعراض عن القرآن نتيجة لإعراضهم عن كتبهم التي يزعمون آنهم مؤمنون بها متمسكون بما فيها وكا، وكان الحري بهم وقد أوتوا حظًا من العلم بكلام الله إذا دعوا إلى القورآن الذي خرج من من المشكاماة التي خرج منها التوراة والإنجيل أن يبادروا إلى الاستجابة له، وقبول أحكامه．وجاء الاستفهام ليحمل معنى التعجيب والإنكار، والتعبير ب（تمّه فيه معنى الاستبعاد، كيف يدعون إلى الحق فيعرضون عنه؟ وهذا التولي مصاحبّ لموقفئهم الثابت من هذا الكتاب وهو الإعراض التام الذلي لا لا مبرر له سوى التمرد والجحودد، والمفاهيم
الخاطئة عن الآخرة.



ذلك التولي والإعراض بسبب زعمهم أنهم إن دخلوا النار فلن يمضوا فيها سوى
(1) النكت واليوين، الماوردي /r/r بVT.


 يتنكرون له ويعادونه


 تعالى :
 بَابِ
.

أي: يقولون سلاهٌ عليكمr. والثاني: أن يكون قوله: (وليحكم) ابتداء

أمرِ للنصارى بالحكم في الإنجيل. والمقصود: أن يحكموا بما أنزل الله فيه

 نظري تكرار كلمة الإنجيل كأنها تشير إلى
 على عيسى عليه السلام هو الإنجيل الحق. وهو المشار إليه بقوله تعالى:



 بينما أشارت الآية الثانية إلى الإنجيل
 يطبق منه ماً دلت القرائن على أنه من بقايا
 ولم يؤمن بموسى من لم يؤمن بعيسى عليهما السلام.
قرأ حمزة: (وَلِيَخُكُمَ) بكسر اللامه، وفتح الميم، والمعنى: آتيناه الإنجيل ليحكمبّ فالإنجيل مع ما لم ينسخ من التوراة شرعةٌ

. والميم على سبيل الأمر : (وَلْحَخْكُمْ) (1) وفيه وجهان:
الأول: أن يكون التقدير: وقلنا ليحكم أهل الإنجيل، فيكون هذا إخبارن الخارًا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الإنجيل، ثم حذف القول ملو لأن ما ما قبله من قوله:

 قِ层 (1) قرأ حمزة بكسر الثلام، ونصب الميم، وقرأ
 انظر: النشر في الثقراءات التشر roz/r العشر rer تحبير التيسير في القراءات العشر /r / rev.

الحكم بما في الإنجيل يقود ويفضي إلى الحكم بالققرآن لأن حقائق الإنجيل تقرر ما

في القرآن. أها القرآن الكريم فقد جاء بالشاء بالشريعة الغراء الكاملة التي فرض اللّه عزوجل الإيمان بها والعمل بأحكامها.














فأنزل الله آخر كتبه على خاتم رساتم الله عليه وسلم؛ امتدادا لما سبقه من من الكتب وتصديقا بها؛ فنزوله دليلٌ على صدقها
 ومبينٌ لما خحفي منها، وموضحِّ لما أشكل فيها، وحافظُ يقوم ما اعتراها من اعوجا وإِّ وينفي ما لابسها من أباطيل وخرافاتِّ،

الإنجيل الحق الني أنزله الله بدليل قوله
 رِيُّهُ هُ ولم يقل مثلا: وليحكم أهل الإنجيل به، فدل هذا على اشتمال الإنجيل على قلرٍ مرجعه للوحي والباقي من وضم البشر . قال ابن حزم: اوأما قوله تعالى:
 فحقٌّ على ظاهره لأن الله تعالىى أنزل فيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، ولا يكونون أبدا حاكمين بما أنزل الله تعالى فيه إلا باتباعهم دين محمدٍ صلـد عليه وسلم فإنما أمرهم الله تعالى بالی بالحكم بما أنزل في الإنجيل الني يتتمون إليه فهم أهله، ولم يأمرهم قط تعالئى بما يسمى إنجيلا وليس بإنجيل؛ ولا أنزله الله تعالىى ولى كما هو قط، والآية موافقة لقولنا، وليس الِّلا فيها أن الإنجيل لم يبدل لا بنصي ولا ولا بدليلِ،
 الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه، وهم

على خلاف ذلك||(1)
وعلى هذا فالآية حجةٌ على النصارى،
 إلا في القرآن الذي حدثنا عن مضمون ومقصود الإنجيل الحقيقي، أو وَأَّ بالقرآن فيبطل العمل به، ومما ريب فيه أن (1) النصل في الملل والندلل، ابن حزم 1/109.

الصّدود والإعراض والانفالات عن شريعة الله تعالى والتحايل عليها والخروج عنها ثم أنكر الله على من هجر شريعته ورضي بأهواء وأحكام الجاهملية مع ما تحمله من جهل وسفهِ وتناقض وتخبط وظلم وقسوة، وحمية ورجعية، مع ذلك تجد من ينادي بها ويطالب بتطبيةها. وأنكر تعالى على من يعتقد خلاف ذلك، ويقرر تعالم أن حكمه تعالى هو المئلى المقدم، فلا يضاهيه ولا يضارعه حكيّ، ولا يلا يمتثل لشريعة الله إلا أهل اليقين، الذين ولا وقر الإيمان في قلوبهم ونور بصائرئرمم وهيجا نفوسهم لقبول شرع الله والرضا بحكمم الله. رابعًا: اشتمال الكتب المنزلة جميعًا على وجوب الإيمان بخاتم النبيين: ما بعث الله من نبي ولا أنزل من كتاب إلا وبشر فيه بخاتم النيبين، وجلى أوني للمؤمنين، فبشر به كل كتاب واب وأخبر عنه كلي كلي نبي، وقد أخذا الله الميثاق على جميع أنبيائه بالإيمان بهذا النبي ومؤازرته إن أظلهم زمانه، ودعوة أتباعهم إلى ذلك.






مستوعبٌ لما جاء في أصولها، ومتمٌّ لها، هو المرجع الذي يحتكم إليه عند التنازع في شأنها، وأمر تعالى بتحكيم كتابه والعمل به، وتعظيمه، ونهى عن اتباع ما عليه أهله أهل الضلال من أهواء، وقد جعل الله لكل أمة شرعة تحتكم إليها ومنهاجاجا تسير عليه بما يحقق مصالحها ويلبي حوائجها، ولو شاء اللله لجمع البسرية على منهجِج واحيِّ وشرعةِ واحلدة.
ولكن اختلاف الثناس وتباين مشاربهم وتوجهاتهم سنة الله ومشيئته ثم يأمر اللله تعالى بتحكيم شرعه ففيه الخير والصلاح والرحمة بالإنسانية، وفيه البركة والسعد لكل من أذعن له ورضي باليه بها وينهى عن اتباع ما عليه أهل الضهلال من أهواءٍ يحتكمون إليها مع ما فيها من تعسفِ وظلمب، ويحذر ألمر من كيد أعداء الثدين وتحايلهم لُصرف أهل الإسلام عن شريعتهم ومنهاجههم، والتلبيس عليهم وتعطيل الأحكام؛ لنشر الظللموإشاعة الفوضى في المجتمعات. وإذا كان الاستجابة لبعض دعواتهم والانقياد لهم والسقوط في شُراكهم بتعطيل بعض ما أنزل الله فتنةّ يجب الحذر مير منها، فإن أعرضوا وانصرفوا اعن شرعة الله ومنهاجهه الثّي ارتضاه لعباده وجعل فيه صلاحهمهم، فاعلم أن الله تعالى يريد عقوبتهم وحرمانهم، وقد جبلت نفوس كثيرةٌ على
(6) (6) [النتح:49]
فلم يقتصر الحليث في التوراة والإنجيل على أوصاف النبي صلى اللهعليه وسلم، بل ورد الحديث كذلك عن أوصاف أصحابابه ومناقهبم، كما أشارت الآية الكريمة، أن الله تعائى ضرب لنيبه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في التوراة والإنجيل، حيث بدان بأت دعوة الإسلام غريية، ولم تلبث أن قوي عودها وانتشر عبيرها وأورقت شجرتها وألأينعت
 بالبشارات التي بقيت شاهاهدة وهادية لطريت إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا:
 ِيْ : [ 7








.[10V
فلقد جاءت أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم مكتوبةً في الثوراة والإنجيل وعلى إثرها وني ضوئها آمن من آمن من التي علماء أهل الكتابة، وكان اليهود والنصاري يترقبون مجيء هذا النبي الأمي الذي يبعث بالرحمة ويرفع الله به الحرج ويضع عنهم الآصار التي أرهتتهم، ويحط الأغلال التّي أثقلتهم، وكانوا يتواصون ويتعاهداون علما نصرته ومؤازرته، فلما بعث آمن منهم من تجرد للحق وأخلص له، وأعرض من خاب فلقد جاء عيسى عليه السلام مصدقا بالتوراة ومبشرًا بخاتم الأنبياء.

وقال تعالي: وهِ


 وَمْ



[المائلدة: §^].
وتصديقه لها لانها أخبرت بمجيئه، ووقوع المخبر به يدل على صدق من أخبر ألير، ويدل كذلك على صدق القُ آن، لأنه لو كان من عند غير الله لم يوافقها. عن ابن عبا عباسي

 الثوراة والإنجيل مصدقًا بهمال، وروي عن قتادة، قال: :الكتب التي خلت قلهله| (1)

 من السماء على عباد الله والأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به، وبشرت فيا في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به، وبشرت من الوعد من اللهبإبارسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم

عليه.||(4)
فالقرآن جاء مصدقا للتوراة والإنجيل، وسائر الكتب المنزلة من عند الله تعالى، ومصدقا بنزولها من عند الله تعالى ومصصدقا لمقاصد تلك الكتب ومضميونها، ومصديا على وجه الخصوص بما حدثت عنه. وقال الرازي: اوالمعنى أنه مصدقٌ لكتب الأنبياء عليهم الصصلاة والسلام، ولما


## 

تحدث الثقرآن الكريم عن موقفه من الكتب المنزلة فقد جاء مصدقا لها داعيا للإيمان بها، مهيمنا عليها، حافظا والما وأمينا ومستوعبا لها، موثقا لها حلا حيث انقطعت أسانيدها واندثرت أصولها وتها وتعرضت الْ للتحريف، فجاء القرآن بالحق فيها. أولًا: القرآن مصدقِ لما بين يلديه من الكتب:

جاء القُرآن الكريم مصدقا لتلك الكتب؛، فبين أنها نزلت بالحق من عند الله تعالى، وأنها بشرت بالنبي العربي الأمي، وقد وري الـحديث عن تصديق الثقرآن الكريم بالكتب السابقة في أكثر من عشرة مواضح اضح، تقر ر تلك
 للكتب المنزلة قبله، مصدقا بنزولها، وبيما بقي في تلك الكتب التي بين أيديهم من حقائق ثم تتبدل، فلا زالت بـلت بشاراتٌ كثيرةٌ باقيُة في كتبهمَ شاهدةٌ للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. ولقد جاء الحديث عن تصديق القرآن بالكتب السابقة في سياق بيان مقاصد القرآن ووجوب اتباعه، ودعوة أهل الكتاب إلى الإيمان به، والاحتجاج عليهم والرد على



فإن المرسلين بشروا به وأخبروا بمجيئه،
 تصديقًا لهم؟ إذ هو تأويل ما أخبروا به، ولا تنافي بين مذا ويين القول الآلخر: إن تصليقه المرسلين شهادته بصدقهمب، وإيمانه بهمّ، فإنه صدقهم بقوله ومجيئه، فشهد بصدةهم بنغس مجيئه، وشهد بصدقهم بقوله، ومثل
 إِ
 ? فإن التوراة لما بشرت به وبنبوته كان نفس ظهوره تصديقًا لها، ثم بشر برسولي يأتي من بعده، فكان ظهور الرسول المبشر
 للتوراة، فعادة الله في رسله أن السابق يشر باللاحق، واللاحق يصدق السابق، فلو فلو لم يظهر محمدّ بن عبد الله ولم يبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله، والله سبحانه لا يخلف

وعده، ولا يكذب خبرهها (ث) ودعا الله تعالى أهل الكتاب للإيمان بالقرآن الذي جاء مصدقا لما معهم. قال تعالى:




أخبروا به عن الله عز وجل، ثم في الآية وجهان: الأول: أنه تعانى دل بذلكّ علك الـى صحة الثقرآن، لأنه لو كان من عند لأند غير الله لم يكن موافقا لسائر الكتب، لأنه كان أميًا لم يختلط بأحيد من العلمأه، ولا تتلمذ لأحير، ولا قرأ على أحيد شينًا، والمفتري إذا كان الِان هكذا امتنع أن يسلم عن الكذبِ والتحريف، فلما لم يكن كذلك ثبت أنه إنما عرف هذه القصص بوحي الله تعالى. الثاني: قال أبو مسلم: المراد منه أنه تعالى لم يبعث نيبّا تط إلَا بالدعاء إلى توحيده، والإيمان به، وتنزيهه عما لا يليق به، والأمر بالعدل
 زمانِ، فاللقرآن مصدقُّ لتلك الكتب في كل زلكه(1)
فتصديق القرآن بما سبته من كتبِ دليلٌ على صدقه وصدقها، وييان انتظامه في سلكها، وخروجه من المشكاة التي خرجي
 قال ابن القيم في هداية الحيارى: هلو لم يظهر محمدٌ بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لبطلت نبوة سائر الأنبياء، فظهور نبوته تصديقُق لنبواتهم، وشهادةٌ لها لها بالصدق، فإرساله من آيات الأنبياء قبله، وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في قوله:


التي دلت عليها كتبهم فهي تصديقُ لما جاء في كتبهـم من بشاراتِّ، بدليل إسلام عديد
 ما جاء في كتبهم بما شاهلمدوه وعاينوه من أوصاف وأحوال نبي الله محمد صلى الله
عليه وسلم كعبد الله بن سلام（ب）وي وغيره． احتج عليهم ونعى كيف لم يؤمنوا بهذا

الكتاب مع مجيئه مصدقا لما معهم ！ قال تعالى：


用
فبين تعالى حال كثير من اليهود الذين
 البراهين، على صدق نبوة إمام المرسلين، فيما جاء به من عند رب العالمين، فسارعوا إلى الكفر، ومع طول انتظارهم لداعي الـم
 لما بين أيديهم من البشارات والأنخبار وتأكد كثير منهم من أوصاف هن هذا النبي الذي الذي ينتظرونه، مع ذلك كله فقد كفروا به بغيًا وحسدًا وكبرًا وعنادًا، وطمعا في أهراضا دنيا فانية．
（Y）عبد الله بن سلام：قصة إسلامه الرائعة المشهورة في صحيح البخاري، كتاب مناقب الصصحابة، باتب مناقب عبد اللهن بن سلام رضي

الله عنه، رقم 1－4T．

ومعنى كونه مصدقا لما معهم：أي بما في
كتبهم من بشارات واضحة تدل على بعثله
وتقرر نبوته صلى الله عليه وسلم．
قال ابن جرير：＂اويعني بقوله：هِّهُصَلِّقًا
 اليهود من بني إسرائيل من التوراة، فأمرهم بالتصديق بالقرآن، وأخبرهم جل ثن أناؤه أن في تصديقهم بالقرآن تصديقًا منهم للتوراة؛ لأن الذي في اللقرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمدِ صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه نظير الني من ذلك في الإنجيل والتوراة، ففي تصديقهم بما آنزل على محمدِ تصديقٌ منهم لما معهم من التوراة، وفي تكذيبهم به تكذيبٌ منهم لما معهم من وقال ابن كثير رحمه الله：（افيه تصديق
 وقال جل وعلا داعيا بني إسرائيل للإيمان بخاتم النبيين الني جاء


 وهذه الآية دعوةٌ للإيمان بالقرآن العظيم وبنوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان، الطبري 1 / } \\
& \text { qV/乏/乏 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (Y) }
\end{aligned}
$$

عليه وسلم، وهو في أرضي يخترف، فاتى النبي صلى الله علبه وسلم نفال: إني سائلك عن ثلابِّ لا يعلمهن إلانبيّ: فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزي الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: (أخبرني بهن جبريل آنفًا) قال: جبريل؟: قال: (نعم)، تال: ذالك حدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه
 (7) قَلْكَكَ وجاء القصصص القُرآني مصدقا بقصص التوراة والإنجيل وشامدا على أنبياء الله قال تعالُى: كا


.[1]
أي: تصديقًا لما جاء في الكتب السابقة حيث تتفق القصص في مسارها العامَ وإن اختلفت في تفاصيلها، فالقرآن الكريم هو العو القصص الحق لأنه من عند الله تعالى، وقد حغظ من التبديل، بينما الكتب السابقة وقع عليها التحريف والتبديل، وإن الحتظت بحقائق وأخبار صادةة، فجاء القصص القرآني مصدقا برسالات الله، داعيا للتأتسي بالأنبياء والإيمان بما أنزل عليهم، كما جاء

[^0]قال ابن عباس: كان يهود خيير تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود خيبر، فعاذت اليهود بهذا اللعاء، وقالت: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتا تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا الانيا قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاءء نهزموا غطفان، فلما بعث النبي صلى اللى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله الهِ


 كما نحى القرآن عليهم عداوتهم لأمين الوحي جبريل عليه السلام مع كون ما نزل بها



 فتصديق الكتب السابقة من مقاصد نزول القرآن الككريم، ومن صفاته اللازمة، فكيف يعادون جبريل عليه السالام وهو أمين الوحي، نزل بالكتاب الذي جاء مصدقًا لما بين يديه من الكتب ! عن أنسي رضي الله عنه قال: (سمع عبد الله بن سلامّ، بقدوم رسول الله صلى الله الهي





مصدقا بما تبقى في كتبهم من حقائق، أما بل ونسخه العمل بها جملةً؛ فالإنجيل ما حرف فقد صلدق الثقرآن بأصله الحقيقي؛ على سبيل المثال جاء مصدقا للتوراة مقرّرا وأصل لنا المنهج القويم في معرفة الحقائق وتصديقه لما سبقه من الكتب دليلّ
 وكل كتاب نزل مصدقا لما قبله. وتصديقه وافق كلامه. وفي تصديقه ردٌ على مطاعن بالكتب السابقة أنها نزلت من عند الله تعالمى المشركين وأهل الكتابب وزعمهم وأله على الأنبياء عليهم اللسلام، وتصديعه بما مفترى، ولو كان كان كما يدعون فأي عبقرية ! ورد في هذه الككتب من بشاراتٍ عن مبعث وألي براعةٍ تلك التي جعلت محمدا يحاكي
 العربي الأمي ! أي موافقةٍ هذه ؟ وأي توارد أفكار وإلهام ذلك ا ا وأي عقلٍ يمكنه تصديق تلك الفرية العجيبة، بل إنٍ نزوله موافِ ومصدقا للكتب المنزلة لبرهانٌ جلّيٌ على أنه كالام الله، أدرك ذلك وآمن به كـ كل من سمعه أو قر أه ممن له معرفةٌ بالو ألوحي الإلهي


السابقة جحميعًا:
كما جاء القرآن مصدقا بما قبله من كتب فقد جاء مهيمنا عليها، حافظا ومؤتمنا،

ومستوعبا ومبينا وحكما وإماما.
قال تعالى:





من الأباطيل وتمييز الأصيل من اللدخيل. النخر الكتبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ونزو ورد فيها منيدة وأحكام وآدابِ وقصصي وأمثالِ. فالّقرآن جاء مقررا لما ورد في هله الكتب من حقائق ثُابتة. فحريٌ بأهل الكتاب أن يؤمنوا بالثقرآن الذي جاء مصدقا لما معهمه ولذا تقترن دعوتهم لإِيمان بالققرآن بيان كونه مصدقا لما معهم؛ فهذا أدعى لتصديقه، وتصديقه بأحل الكتب المتن المنلة أنها كلها من عند الله، أما الكتب المححرفة فقد جاء الثقرآن بتصديق ما تبقى فيها من حقائق لم تتبل وأحكام لا تا تزال ولا يعني تصديقه لما سبقه من الكتب التتطابق التام بينهما، بل للقرآن هيمنته على ما قبله، وله سماته الثتي تفرد بها، والتي تتفق مع مقاصد نزوله وتتفق مع كونه آنخر الكتب. كما لا يتعارض تصهديقه بها مع نسخه لبعض أحكامها، واستقلاله بأحكام لـم ترد فيهاء

## ا

 فيقوم ما اعتراها من اعوجاجّا ولا وينفي ما

قال ابن جرير: القرآن أمينٌ على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منه فهو حقّق، وما
 الله عنه: (ومهيمناّها أي شهيذًا: وكذا قال مجاهد وقتادة والئلدي وقال العوفي عن ابن عباس: (ومهيمنًاه أي: حاكمًا على مالى ما قبله من الكتب، وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيمن يتضمن هذا ولـي فهو: أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب

قبله|
والقرآن شاهلٌ عليها، وشاهلٌ على موقف أهل الكتاب منهاء فالقرآن الكريم وعاءٌٌ للكتب السابقة، حيث حـر حدثنا عن مقاصدها وصفاتها، وأخبرنا عما تضمتشه من أحكام وآداب وقصص وصنه وأمثال ووعد ووعيد وأخبار ونبوءات ووصايا ويشارات، وهذا من حفظه لهذه الكتب وتو وتوثيقه لها ونا، قال ابن جريج: ارالقرآن أمينّ على ما قبله من
en

(६) وقد أشار لهذا المعنى د.مححمد عبد اللهد دراز في كتابه: الدين، ص 1199.



 بِكَا والهيمنة تعني: المراقبة والشهادة والحفظ والتمكن من الشيء، جاء في لسان العرب: :المهيمن اسمٌ من أسماء الله
 بعضهـم: معناه الشاهدك يعني وشاهـدَا عليه، قال ابن عباس: المهيمن المؤتمن، وقال ولم الكسائي: المهيمن الشهيد، وقال غيره: هو الرقيب، يقال: هيمن يهيمن هيمنة إذا
 عَكَيْهِ (1) الكتب| وقال الزمخشري: اهميمن الطائر على فراخه: رفرف عليها، وهيمن على كذا والـيا كان رقيبًا عليه حافظًا، والله عز سلطن علـانه المهيمن")
وقال الطبري: (اوأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب، يقال إذا رقب الرجل الشيء الشئ وحفظه وشهده: قد هيمن فلانٌ عليه، فهو

 الكتب فحدثنا عنها، وهو حافظٌ لها يكشف
 والثقان الميزان ان
( (


ورقيبًا على سائر الكتب؛ لأنه يشهد لها الوحي على الأنيباء أنزل الله تعالىى قوله:


 وَعَئْنُوْنَ (4) (4)
[لأنُعام: 19].

وعندما ادعى اليهود أن لحم الإبل محرمُ
师





 وعندما سعوا لتعطيل حد الرجم في كتابهم والاحتيال على النبي صلى الله عليه وسلم وإخفاء ما ورد في كتابهم أنزل الثله









بالصحة والثبات" (1) كذلك جمع القرآن وحوى ما سبقه من الكتب، بل جاء متممًا لها، ناسخًا لبعض أحكامها؛ لذا فهو المرجع يحتكم إليه، عند التنازع في شأنها، والثقرآن يغني عما سواهيا ولا يغني ما سواه عنه. قال ابن جرير: آجعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب ونايناتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالاتات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدلا وأمينًا وحاكتًا


 وقال السعدي: (امشتمالا على ما اشتملت عليه الكتب الساببة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية، نهو الكتاب الني تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به، وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه،
جاء القرآن الككريم ينفي عن التوراة انتحال المبطلين وإنكار الجاحيدين، ونين وتأويل الجاهلين، فعندما أنكر نفرّ من اليهود نزول





ويعين أحكامها المنسوخة بيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكتاب وانتضاء وقت العمل بها|| (\$)動 جاء جاء مستقلا، لم يحتج إلى بيان ما قبله، بينما لا غنى بما قبله عنه، قالد ابن تيمية رحمه الله: اوأما القرآن فإنه مستقلٌ بنفسه لم يحوج أصحابه إلى كتاب آخر، بل اشتمل على جميع
 زياداتِ كثيرة لا توجد في المي الكتب؛ فلهذا كان مصدقاّا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه، يقرر ما فيها ميا من الحق، ويبطل ما حرف منها، وينـخ ما نسخه الله، فيقرر الدين الـين الحق، وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين المبين اللذي لُم يكن فيها، والقليلي الذي نسا نسخ فيها؛ فإن المنسوخ قليلُ جدًا بالنّنبة إلى المحكم المقرر، والأنبياء كلهم دينهم واحلُّ، وتصديق بعضهم مستائلزمُ تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهمب|(t). a لأنه نقل إلينا متواترا؛ بخلاف الكتب السابقة، فلقد انتطعت أسانيدها واندثرت أصولها، قال ابن كثير: آأمينُ وشاهدٌ وحاكمٌ على كل كتابٍ قبله،
(\%) إرشاد العقل السليمه، أبو السعود




قال ابن عطية: الالهيمن على الشئيء هو المعني بأمره، الشاهد على حقائثه، الحّانظا لحاصله، ولأنيديل فيه ماليس منهو والقرآن
 من الحقائق، وعلى ما نسبه المحرفون إليها، فيصحح الحقاثق ويبطل التحريف، وهنا وها هو شاهدُّ ومصدقُّ ومؤتمنُ وأمينُّهُ (1) . لماذا هيمنة القرآن ؟
ه لأنه آخر الكتب فكان مصدقَا لما قبله.
 دامت السموات والأرض، بينما نسخ ما قبله.
\# لأنه سلم من التبديل والتحريف؛ فالله تعالى تكفل بحفظه وبيانه.
"ألها حكمٌ على هذه الكتب وعلى أصحابها، يفصل بينهم ويحسم نزاعهم

وييين ما خغفي عليهم.
"أنه جاء مستوعبا لهنه الكتب حكما
وشاهدا ورقيبا عليها، قال أبو السعود:
(اومهيمنا عليه أي: رقيبا على سائر
الكتب المحفوظة من التغيير لأنه
يشهد لها بالصحة والثبات ويقرر أصول شرائعها وما يتأبد من فروعها،
(1) المحرر الوجيز، ابن عطية / /99 ب باختصار.

ثالثًا: القرآن مبين للحق الذي اختلف فيه أهل الكتاب أو كتموه:
جاء القرآن الكريم مبينا كثيرًا مما أخغاه أهل الكتاب من الكتاب من الحقائق والوقائع، وكثف عن كثير من الحوادث الحث التي طمسوها أو تناسوها، أو الختلط فيها الحق بالباطل، كقصة البقرة، وقصة أصحاب السبت، وقصة إيراهيم، وقصة

يوسف، وتصة موسى.
 جَآَ


[المائة: 10]
فبعد أن تحدث القرآن عن أحوال الطائثتين وأبان عن حعائق وأمورِ لا يمكن لنبِ عربِ أمي أن يعرفها، ولا سِيلا
 إلى الإيمان بهذا النبي الذي جياء جاء لييني لهم كيرا مما أخغوه من التحقائق التي وردت في التوراة والإنجيل والتي أخغانها بعض الأحبار والرمهبان عن أتباعهمه، ولا يزالون. قال ابن عباس رضي الله عنه: أأخفوا آية الرجم من التوراة وبينها الرسول صلئى الله عليه وسلم لهمب، وهو لم يقرأ أكتآبا ولم يتعلم علمًا من أحل، وهذه معجزةُ، وأخفوا صغة

جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخالتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالاتات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلها، وتكفل تعالى حفظه فقال تعالى: :
 وقال الثيخ دراز رحمه الله في كتابه النبا العظيم: (اسر اختصاص الثقرآن بالخلود وعدم التحريغ دون الكتب السابقة: أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت لا التأبيد، وأن هذا القرآن جئ به مصدقًا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا

 سادًا مسدها، ولم يكن شيء منها ليّا ليسد مسله، فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة، وإذا قضى الله أمرًا يسر له أسبابه، ومو الحكيم العليم|(ب)| ولأنه أفضل الكتب وأكظمها أثرا وأعلاها رتبة، قال ابن تيمية: الومعلومٌ أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبةَ|(4).




[المائدة: 19]. فلقد كان المؤمنون من أهل الكتاب يذوبون شوقًا وحنينًا لزمان بعثة هذا النـا النبي اللني يتظرونه، ولا شك أن نزوله بعد طموس الملل ودروس السبل، ونترةٍ من الرسل أدعى إلى المبادرة للإيمان به، ومناصرته ومحبته، لا إلى مناصبته العداء وجحوده والثتآمر عليه. وقد جاء القاء باليبان القاطع والبرهان الساطع؛ ؛لئلا يكون لهم على الله حجة ولا يبقى لهم عذرٌّ. وييان القُرآن الكريم يحسم الاغتلالف

الذي وقع فيه أهل الكتب السابقة. قال جل



 [النحل: ז7-1ז]
فلقد تسلط الشيطان عليهم بعد أن زين لهم سوء عملهمه مما أفضى بهم إلى الضالال وأوقع بينهم الخلاف، بعد أن لبس الباطل ثوب الحق، وارتدت الشياطين مسوح الرهبان؛ ليصدوا الناس عن الحقن، من هنا كانت حاجة الإنسانية إلى الكتاب الراشد الذي ييين الحق، ويزيل الحيرة، وينصل الآيات، ويحسم النزاعات، ويقطع الخلافات، ويبدد ظلام الشبهات، ويقيم

محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل، وغير ذلك، فلما أخبرهم بأسرار ما فا في كتابهم كان ذلك إخبارًا عن الغيب فيكون معجزَ||(1)

لاتدعو الحاجة لبيانه، أو لأن فيما بينه الكفاية والغنية، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم ومن شيمه الكريمة أنه يرغب ويشوق، فتهبل التّبل القلوب وتصني الآذان إلى حديثه الطيب، وأنه يعرض ويتغاضى حتى لا تمل العقول وتنغر النفوس.
 الله عليه وسلم نور من الله تعالى؛ لأنه جاء بالهدى والحت، والقرآن نورٌ وكتابِ مبينُ لأنه أخاء للناس طريقهم، وأنار دروبهمّ، وأبان لهم ما خغفي عليهم، وبدد ظلام الشا الشك والحيرة، وأزال أسباب اللبس والإشكالي فجاء القرآن بالبيان الجلي بعد فترة من انتطاع الرسل؛ لثلا يكون لأهل الكتاب عذر:
قال جل وعلا:



(1) أخرجه الحـاكم في المستدرك، كتاب التحلوود. قال الحاكم: (هذاحديت صصيح الإسناد ولم بخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي.

الحججة والبرهان، وييين طريق الثهداية، والشرائع، فقد اختلفوا في التوحيد والنبوة وينشر بشائر الرحمات بين أهل الإيمان. والبعث الئتلانهـم في شألنا المان الملائكة، (انورٌ يكشف معالم الُطريق إلى الحق وغير وغير ذلك من أركان الإيمان، وإنما انبثق
 للعقيدة التي يعتقدها.. فالقرآن الكريم ميزان الهوى، وريّا وركونهم وحبهم لمباهج الدنينا،
 وجمودهم وقسوتهم.

 الخلاف، ومحو أسبابه، واجتتاث جذلورهبه، وسد أبوابه، لجمع شتات القلوب، وتأليفها على كلمة سواء. ومن أمثلة الاختلاف اختلافهم في شأن عيسى عليه السلام حتى تفرقوا وتحزبوا،
 ومكروا به، والنصارى غالوا اليا فيه وأطروه حتى عبدوه، مع اختلانفهم الحاد في طبيعته، منهم من قال: إنه إله أو نصف إلها ومنهـمـمـمن يزعم أنه ابن الإله، ويين ذلك وحوله أقوالٌ وأراءٌ لا تنحصر، كذلك اختلانلافهم في أمر البعث، هل يقع بالروح والجسد أم بالروح

وحدها
واختلافهم في حكم الرجمه، ومثل اختلافهم في حكم الطلاق وتعلدد الزوجات، وغير ذلك من وجوه الاغتلاف وصوره التي لا حصر لها، والتي مرجعها إلى تحريفهم ونسيانهم وتبديلهم وكتمانهم ولجاجهم

وحكم ما بين الخير والشر.. فما استقام على ميزانه، نهو الحق والخير، وما والخا انحرف الخـي
 يجتمع أهل الكتاب على كلمية ولمة سواءٍ منه، فيما اختلفوا فيه، وإليه يحتكم أمل الهدى، فيقضي بينهم بما يرفع الخصصام والشقاق



 فبعد ما مر في تلك السورة الكريمة من القصصص الحق، تصة موسى عليه السلام مع مع فرعون وقومه، وتصة سليمان عليه اللسلام
 السلام، وقصة لوط عليه السلام وبعدما أورد الله في السورة من دلائل التوحيد وشواهد القدرة ومشاهد العظمة الربانية، بين تعانى كيف تفرد هذا الككتاب المبين بالقول الفصل الذي يحسم الخفلاف، فكما اختلف بنو إسرائيل في أصول الدين (1) التُسير القرآني للقرآن، ألخطيب / /

عاصره وتجرد للحق آمن به وصدقه وآزره، حيث قاده الإيمان بالبشارات والنبوءات للإيمان بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم.




عمران: 10].

وفي الحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (واللذي نفس محمدِ بيده لا يسمع بي أحدُ من هذه الأمة يهوديُ ولا نصرانيٌ ثم يموت ولم يؤمن باللذي أرسلت به إلا كان

من أصحاب النار) (ث) وقد صور لنا القرآن فرح مؤمني أهل الكتاب وشغفهم وابتهاجههم بالإسالام. قال تعالي:

 إلَ حيث يعبر القرآن عن تلك السعادة الغامرة، والفرحة العارمة، التي يعيشها من قاده الإيمان بالتوراة والإنجيل، إلى دين الحق، ونبي الإسلام، وكتاب الله الخالد،
(Y) أخرجه مسلم في صحيحهي، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمّان بر سالة نيبينا متحملٍ صلى


ونكوصهمّ وتمردهم وعصيانهم وركوبهم متن الهوى وارتيادهم سبل الغواية. قال الرازي: غابين الله تعالئى أولًا كونه معجزة من وجوه، أحدها: أن الأقاصيص المذكورة في القرآن موافقة لما كا كانت مذكورة في الثتوراة والإنجيل، مع العلم بأنه

 والتُعلم؛ فإذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله تعالى. واختلفوا فقال بعضهم: أراد به ما ما اختلفوا فيه وتباينوا، وقال آخرون: أراد باد به ما حرفه بعضهم، وقال بعضهمي: بل أراد به
أخبار الأنبياء. والأول أقرب"(1) . رابعًا: وجوب الإيمان بالقرآن من أتباع الكتب السابقة جميعًا:

لا يسع أهل الكتاب إلا أن يؤمنوا برسالة خاتم النبيين وكتاب رب العالما المين الذي نختم به، فإيمانهم بخاتم النُبيين من مقتضيات ولمات إيمانهم بمن سبقه من الأنبياء وبما قبله من الكتب، وبما فيها من بشارات، فمن ثمرات إيمان أهل الكتاب بالتوراة والزبور والإنجا إيمانهم بخاتم النبيين وألمرسلين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن عاش منهم قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كان على أملى وشوق لأن يستظل بزمانه فيؤمن به، ومن

به من المعاني والدلائل وكشف النشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب السالفة، قيل: عنى بهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، كعبد الله بن
 لما يرون فيه من الشواهد على حقيته التي لا يمترى فيه، ومن المعارف والمزايا الباهرة التي لا تحصى" (1) ويضربب الله المثل بموقف من آمن بأهل الكتاب فيقول تعالى:

 هَ



 فإيمان من آمن من أهل الكتاب بالقرآن حريٌ أن يضرب به المثل، فإنه صادرٌ عن إن علم صادقِ، ونابِّمن شوقِ دافقِ، فإذبا بالجباه صانِ وقد سجدت عند سماع الُحق، وإذ بالقلوب وقد أيقنت بوعد ربها على لسان رسله، وفي صفحات كتبه، وعده الذي تحقق ووعده الذي توقن بأنه سيتحقق، ولإذ بالعيون وقد وتد ذرفت فرحا واستبشارَّا، وهيبةً وإجلالالا، مما يزيذهم خشوعاعلى خشوعهم. (1) محاسن التأويل، القاسمي

النذي أحيا الله به القلوب، وشرح به الصصدور، سيما وقد وجلوا القرآن مصدقا
 للبشارات، فنالوا مرادهمه، وظفروا بيغيتهم، ورست سفينة البحث على مرفأ اليقين، فأضحت الحياة في ظلال الإيمان أفراحًا متواصلة، أنوارًا من مصابيح الهدى، وأنداء الْئ على أكاليل السكينة، ونفحاتِ من أريج المحبة. وإن كان هناك من حرم من هذه اللّذة،
 ووقف في صف الكفار، يقاسمهم العداوة، ويشاركهم التصدي للدين الحق، منكرين
 ونقض أباطيلهم. قالْ تعالى:
 له إلا الركون للهوى وإيثار الباطل، لكن لا ينبغي أن ينني ذلك المؤمنين عن دعوتهم' قال تعالى:
 فالمؤمن لا يضره كثرة الهالكين، ولا يضيره قلة السالكين، بل يحيا لغاية ويعيش لرسالّة، هي تحقيق العبودية لله رب العالمين.



وفي صورة مشرةة ومشهد رائع إيمان علم ويصيرة، وماضي إلى تحقيق الثمرات

 كَ


 مرادهم؛ فهو اللكريم يثيب بالإحسان إحسانانا، ويجزي بالإيمان نعيما ورضوانـانـا

## مو ضو عات ذات صلة:

إبراهيم عليه السلام، الإنجيل، التوراة، داود عليه اللسلام، عيسى عليه اللسلام، محمد عليه السلام، موسى عليه السلام

اللقساوسة والرهبان بكتاب الله تعالى الذي بشرت به الكتب السابقة يقول تعالى






 كَعَآلشَّهِدِينَ
 أَلْحَلِّحِينَ


فقد سطر القرآن تلك الصففحات المضيئة في حياة المؤمنين من النصارى، وصور تلك السعادة التي تغمرهم عندما تطرق مسامعهم كلمات الله التي أنزلها على خاتم رسلم في ختام كتبه، تسري تلك الكلمات إلى قلوبهم، بعد أن تدوي في حناجرهمه، فيفيض الدمع من محاجرهمه، فرحا وابتهاجّا، ورهبة وإجلالًا، نقد التقى القرآن مع ما سبقه من الكتب في سبيل الهدى وميدان الحق،
 . إنه إيمانٌ يقينيٌ وشعورٌ حقيقيٌ قائمٌ على


[^0]:    ( أخرجه البخخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب من كان عدوا أتجبريل، رقم ••؟ §.

