

عناصر الموضوع

| Iv. |  |
| :---: | :---: |
| IVI |  |
| IVY | 1 |
| Ivo | \|الكّها |
| 1A乏 |  |
| 199 |  |
| r. 1 | عاقبة |

لllar

## 

أولًا: المعنى اللغوي:
الخغفاء والستر: وهو من كتمت الشيء: أكتمه كتما وكتمانا، ومنه سر كاتم، أي: مكتوم،




ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:

الكتمان هو: إخفاء الشيء وستره وترك إظهاره تصلألاك مع مساس الحاجهة إليه، وتحقق الداعي إلى إظهاره، وذلك قد يكون بمجرد ستره وإخفائه، وقد يكون بإزالته ووضع شير آخر في موضعه



 لأن ما يكتمن في أرحامهن هو الجنين وهو من الأعيان (غ) . العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصططلاحي:

 الكتمان لغة مع معناه في الاصطلاح.








|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| وردت مادة (كتم) في القرآن الكريم(Y) (Y) مرة(1). |  |  |
|  |  | والصيغ التي وردي |
|  |  | 2inl\| |
|  <br>  | 1 | الفعل الماضي |
| 禹 <br>  | r. | الفعل المضارع |

وجاء الكتمان في الاستعمال القرآني بمعناه اللغوي، وهو: ستر الحليث، يقال: كتمته كتمّا وكتمانًا، وكتمه تكتيما، واكتمه: أخفاه (Y).

 التهييز، الثفيروزآبادي ₹/ مسץ.

## 

1 الإخفّاء:
الإخفاء لغة:
الستر والكتمان، يقال: خخفيت الشيء أخفيه: كتمته، وأخخيت الشيء: سترته وكتمته، ويقابله الإبداء والإعلان، والإخغاء: تغييب الشيه، وأن لا يجعل عليه علامة يهتدى إلئه من جهتها، وهو من الأضداد (1)
والإخفاء اصطلاحَا ها هو:
اللستر ويقابله الإبداء والإعلان، والإخفاء تغييب الشيء، وأن لا يجعل عليه علامة يهتدى
إليه من جهتها
الصلة بين الكتمان والإخفاء:

 المعاني؛ والشاهد أنك تقول: أخفيت اللدرهم في الثوب ولا تقول: كتمت ذلك، وتقول: كتمت المعنى وأخفيته، فالإخفاء أعم من الكتمان (Y)

Y
السر لغة هو:
ما يكتم في النفس من الحديث، وهو خحلاف الإعلان، والْجمع الأسرار، يقال: سررته: كتمته، كما يطلق على: ما يظهر؛ لأنه من الأضداداد، يقال: سررته: أعلتنه، والو جهان جميعا



 منظور (Y /





اسم لما يكتم ويخفى في القلوب من العقائد والنيات والأقوال والأعمال وغيرها (1) . الصلة بين الكتمان والسر :
إن السر أعم من الكتمان؛؛ لأن الكتمان يختص بالمعاني غالبا كالإسرار والإخبار؛ ومنه
 النساء عن كتمان ما في الأرحام، والسر يختص بالجثت والألعيان؛ لأن الأصل في السر تغطية الشيء بغطاء، ثم استعمل في غيرها تجوزا (Y) با الإكنان:

الإكنان لغة:

[النتحل: 1A1].
 كن، وهي: الأسرابِ والأماكن في الجبال، والأغطية، وكل ما يحفظ ويستر من المطر والريح


الإكنان لغة:
وقاء كل شيء وستره، والكن: البيت أيضا، والجمع أكنان وأكنة، ومنه قوله تعالى:我
 وسترته حياء من الناس، والكنانة: جعبة الُسهام تتخذ من جلود لا خششب فيها أو من خشب





 ابن عطية



الستر والتغطية، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للإكنان عن المعنى اللغوي لـ (ب) الصلة بين الإكنان والكتمان:
إن الكتمان يختص بالمعاني كالأسرار والأخبار؛ لأن الكتمان أصل فيهما كما سبق، والإكنان يختص بالجثث والأعيان؛ لأن الأصل في الإكنان تغطية الشيء بغطاء (+ ${ }^{\text {الان }}$ ع

الجهر لغة:
جهرت الشيء إذا كثفته، وجهرته واجتهرته أي: رأيته بلا حجاب بيني وبينه، والجهر


هو ما ظهر.
والجهر أيضًا: رفع الصوت يقال جهر بالقراءة إذا رفع صوته بها (0). الجهر اصططلاحًا:
هو (ارفع الصوت بحيث يسمع نفسه ومن جاورها(1) (1)
الصلة بين الجهر والكتمان: أن الجهر خلاف الكتمان، وهو إظهار المعنى للنغس ورفع الصوت به (V).

الثفيومي / / YVr .






وصحتحه الألبناني في صحيح أبي داود.

معجبم لغة الفقتهاء، قلعجي صِ1M1.

الشاملة لأعمالهم ليرقبوه في خاصتهم وظاهرهم وباطنهم (1) ومما يدل على سعة علم الله تعالى بالكتمان الآيات التي تدل على أن الله بكل شيءعليم: فقد بين الله تعالى أنه بكل شيء عليم، ومن هنه الآيات: قوله تعالى:





 [ألمائة:




 : .[14



 التنعبير الثقرآني وسماته "البلاغية، عبد العظيم الهطغني بو/r

## الكتيان وعلم النه تحائى

إن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فيستوي في علمه المكتوم والعلن، ويظهر موضوع الكتمان الكان وعلم الله تعالى في القرآن الكريم من خلال النقاط الآتية:
أولًا: سعة علم الله لكل شيء:

إن علم الله واسع وكامل وشامل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا ولا في السماء، يعلم ما يلج في الأرض، وما يخرج منا منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، وهو بكل شيء عليم، والآيات الدالة على سعة علم الله بكل شيء كثيرة في كتاب الله

العزيز ومنها:


。 وقوله تعالى: :
.[9
والواسع من صفات الله تعالى وهو: اللذى وسع رزقه جميع خلقه، ووسعت رحمته كل شى وء، وهو الكثير العطاء، والنذى
 إشارة إلى علم الله تعالى بجميع الكائنات

ويترتب على أن الله بكل شيء عليم' وأنه يستوي في علمه الُسر والجّهر: أن تظهر
 وذلك أن العبد إذا استشعر عظمة علم الثله وسعته، وشموله لكل ما خلق الله سبحانها فإنه يعيش دائما يراقب الله الذي يعلم السر
 الذي ينفعه في دينه ودنياه وآخرته تنفيذا

. ${ }^{(Y)}[11 \varepsilon$ ومما يدل على سعة علم الله الآيات

اللدالة على إحاطة علم الله بكل شيء:

 وبإيجاده، وما يكون به و ومنه، وذلك ليس إلا لله تعالىى وعبر بالإحاطة عن الاطلاع التّام والقدرة والُسلطان، وقد أوضح هذا الّا المعنى

في آيات في كتابه العزيز منها: قوله تعالى: في
.


.
(Y) انظر: مفهوم الأسماء والصغفات، سعد ندا، منشور في متجلة الـجامعة الإسالامية بالثمدينة المنورة ألْعدد \& ع، عام . . ص

وقوله تعالى:
 دلت الآيات أن الله بكل شيء عليم كما
 مبالّغ في العلم بكل ما من شأنه أن يعلم كاثنا ما كان مخلوقا أو غير مخلوق، ومن جما جملته ما صدر عن العباد من قول ونعل عمدًا أو خطأ، أزلا وأبدا، فلا يخفى علي كان وما سيكون من اللذوات والصنات والأحوال، فهو سبحانه المّوصوف بهنذه الصغفات العظيمة المستحت للعبادة الني
 وكذلك الآيات التي تدل على آن الله عالم بالغيب والششهادة، ومن هذه الآيات، قوله تعالى:



 [المؤمنون:4r].

ألّ


(1.0)
[التوبة: 0 • 1 ] .

العلم مجاز في عدم خفاء شيء من عملهم عن علم الله تعالى، ويلزمه أنه محجازيهم عن عملهم بما يجازي به العليم القدي اعتدى على حرمه، وتضمن ذلك الوعيد الشديد والتقريع البالغ، وإذ كان تعالى اللى الثى محيطا بجميع الأقوال والأعمال، فكان اليان ينغي أن تستر القبائح عنه بعدم ارتكابها（1）． ولما كان الكتمان مما يكون في الغيب فقد اختصص الله تعالئى بالغيب المطلق اللّ الذي لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله تعالى فقد استقل سبحانه وتفرد بمعرفته، وهذا الغيب يقول تعالى عنه：重 ［الدجن：
ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة، قالْ تعالى：：
 ［النمل：70］． فالقيامة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه، إلا أنه جعل لها مقدمات وعلامات تدل عليها وتنبئ بقربها（Y）


 التتحرير والتنوير، ابن عاشور •－／ع ب، تفسير





وقوله تعالى：
وقِّهُ

［الأنفال：
وقوله تعالى：
全登
وقوله تعالى：



［الإسراء： 7 ［7］．
وقوله تعالى：
（ar）（a）
［فصلت：\＆0］．
وقوله تعالى：

．［ir
وهذه الآيات وأمثالها تدل على أن الله
سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، والتعبير بالإحاطة إثبات لعظمة الله وسعة ملكه، ومقدار سلطانه، النّي يشمل كل شيء وينفذ إلى كل شيء！ومن كان هذا شال شأنه، وتلك صفته، فإن من السفه والضان ونلال ألن يولي الإنسان وجهه إلى غيره، أو يعبد معبودا سواهم وإسناد الإحاطة إلى اسم الما اللى تعالى مجاز عقلي، لأن المحيط هو علم الله تعالى فإسناد الإحاطة إلى صاحب

وعلم الله تعالى أزلي، وهو صفة من صفاته الذاتية مبحانه، يقتضي علمه بالظواهر والسر ائر، وإحاطته بكل شيء، فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في النسموات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فيعلم ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليه، وأن الأعبد إذا استشعر عظمة علم الله، وسعته، وشموله وله لكل ما خلق الله جل وعلا، فإنه يعيش دائما يراقب الله الني يعلم السر وأخخفى، ويطلب

دينه ودنياه وآخرته.

ثانيًا: إحاطة علم الله بما يكتمه العباد: وردت آيات في كتاب الله العزيز تبين إحاطة علم الله تعالى بما يكتمه العباد من العن الخير والشر، وغيرها من الأعمال منها: قوله تعالى: الْ فَكَ
 كُتْتُ تَكْنُونِ نَ وقوله تعالى: وِيْ
 [ITV


 الثقر آن الكريم وقراءته، أحمد مختار عمر ص . $1 . \mathrm{rr}$

وقد سمى الله تعالى نفسه العليم: وهو بصيغة المبالغة على وزن فعيل، ورد في القرآن الكريم ائنتين وخمسين وماني ومائة مرة،


وقوله تعالى:
 [البقرة: 90].
ومن أسماء الله تعالى العائلم على وزن (فاعل)، وقد ورد في الترآن خمس عشرة

مرة، منها:
قوله تعالى: مو

.[ $\mathrm{V}^{\mu}$

 ومن أسماء الله تعالىى العلام على وزن (فعال)، وهو صيغة مبالغة، يدل على سعة العلم وعظمته، وقد ورد في القرآن الكريم أريع مرات، منها:


وقوله تعالىى:

. ${ }^{(1)}$ [114


كما في قوله تعالى:

 يَ .[ү^乏




[ 11.
وقوله تعالى: :

 .[ヶ9
فقد حذر الله تعالى في الآيات السابقة العباد جميعا المؤمنين و العصاة والمنانفقين والكفار الذين يخفون معاصيهم وكفرانم ونغاقهم عن الناس بأنه سبحانه وتعالى مطلع على ما يصدر منهم من خير وشر وكل أعمالهم فلا تخفى عليه خافية. فالكتمان والسر والجهر، والايختياء والظظهور عند الله تعالى سواء؛ لأنه يسمع السر، كما يسمع الجهر، ويعلم الخخفي كما يعلم الظاهر، ويعلم ما يجهر به خلقه من من القول، ويعلم ما يكتمونه، وأن هذا الكتمان لن ينعهم بشيء، وأنه سوف يفضحهم لا محالة في ذلك.


[لأنعام: ^ب].

وأخبر سبحانه أنه سيحاسبهم على ذلك،

بهما، وذهب ابن عباس ومجاهد إلى معنى يقوم على كتمان الكفر وإظهار الإيمان


ونبه الله تعالى على أنه مطلع على الضمائر والسرائر، فقال تعانى：

［الملك：با］
أي：سواء أخفيتم كلامكم أو جهرتم به، يعلم بما يخطر في القلوب وما وما تكنكه الضمائر، لا يخفى عليه منه خافية، فاحذروا من المعاصي سرا كما تحترزون عنها جهرا، فإن ذلك لا يتفاوت بالنسبة إلى علم الله تعالى، وقدم السر على الجهر لأنه مقدم عليه عادة، فما من أمر إلا وهو يبدأ أولا في النفس يُم يجهر به، وللتحذير من التكتم والسر النذي قد يظن عدم العلم به، والآية خطاب عام لجميع الخلق في جميع الأعمال، وتشمل ما كان يسر به الكفار من الككلام في أمر رسول الله صلى الله علي وسلم، وفيها تهديد ووعيد لمن يسر خلا يلا ما يعلن مما لا يرضي الله تعالى（ب）
（Y）الظر：جامع البيان، الطبري（Y）／


 ．$ヶ$ ミ1人／ヶ




رجل واحد مريب بالليل، ويظهر بالنهار البراءة في التصرف مح الناس، قال الزجهاج： معنى الآية الجاهر بنطقه، والمضمر في نفسه، والظاهر في الطرقات، والمستخغي في الظلمات علم الله فيهم جميعا سواء（1）．





وقوله تعالى：




وقوله تعالى：
 ألَّلِيفِي全 وني هذه الآيات تهليد للكافرين والعصاة بأنه سبحانه يعلم جميع الأثياء الواقعة منهم، وهو بالمرصاد في الجزاء عليها، وفيها تهليد للمنافتين بكشف أسرارمم وإظهار خغاياهم؛ لأن النغاق
 التُسير الؤسط، الواحدي

الوجيز، ابن عطية ب／ra9．

الآيات تهديد ووعيد للعصاة وللمنافقين وللكافرين الذين يخفون معايل ماصيهم ونفاقهم وكفرهم، بأنه تعالى يعلم ذلك من حالْ حلهم كما يعلم الظامر، وأنه يعاقب عليه كما .يعاقب على الظاهر (Y) ثالثًا: إظهار الله ما يكتمه العباد: إن الله تعالى يظهر ما يكتمه الُعباد من أعمال وتصرفات وعقائد، وقد يكون ذلك الإظهار في الدنيا فيفضح من يكتم الشر والمعاصي والككفر والنفاق وغير ذلك، وقد يكون في الآخرة بأن يغضح الله تعالى العصاة والكفار والمنافقين على رؤوس الأشهاد يوم الثيامة، وذلك على التفصيل

إظهار الله تعالى ما يكتهـ العباد في
الدنيا:
إن الله تعائى يفضح من يكتم الشر والمعاصي والكُفر والنفاق وغير ذلك في الدنيا، فيحذره الثناس ويتزلون به العقاب المقرر شرعا، ويدل على ذلك آليات فير في كتاب الله العزيز منها: قوله تعالىّ: طوا النيب، الرازي
 النزحيلي /اط1 0 .




r. r. بلفظ الإخفاء.

قوله تعالى:



.[「^乏
وقوله تعالى:






 ها

والآيات السابقة تدل على أن اللهو لا يخفى عليه شيء ولا يضيق عليه علم جميع ذلك؛ لأنه خالق كل شيء، ومن يخلق فهو أعلم بما يخلق علم اليقين، فهو العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلي واحد
 أو مما سيوجد ولم يوجد بعد، إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ، مكتوبٌ ذلك فيه، ومرسوم عدده ومبلغه، والوقت النـي يوجد فيه، والحال التي يفنى فيها ")، وفي


والخراج الخبء لفظ عام يتناول كل ما يخبنه الإنسان يعني بذلك：يظهره ويطلعه من مخئه بعد خفائه（Y）
إظهار ما يكتمه العباد يوم القيامة： يظهر الله تعالى ما يكتمه العباد يوم الثيامة：لأن في ذلك اليوم تكثف السرائر، ويعرض الناس على عالم الغيب والشهادة، الذي لا يخخى عليه شيء في الأرض ولا فلا في السماء، ولا يخفى على الله تعالى منى أعيان وأعمال وأحوال وأمور العباد شيء، ويدل على هذا المعنى آيات كثيرة، منها：


侕
.

 وَلَالَافِ آلَّةَ وكذلك ترله سبحانه：
 ．${ }^{(4)}$［19


 القاسـي




 على أن الله تعالى يظلير ما يكتهـ العباد من الكبائر والمويقات، ندلد نصت الآية على آن الله تعالى يظلهر ما يكتمه القاتات، وكذلك بقية الكبائر كالسرقة وغيرها． وكذلك يظهر الله تعالى ما يكتمه المنافقون والكافرون من النفاق والكفر، وكذلك أصحاب الأفكار الباطلة والهدامة والعقائد المنحرفة، ويدل على ذلك قوله تعالى：
 ：إِّ を を

فقد هدد الله تعالى المنافقين اللذين يسرون العداوة والبغضاه والتآمر بالمسلمين أن تنزل على المؤمنين سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي：بما في قلوب المن المنافقين من التحسد والعداوة للمؤمنين، كانوا يقولون فيما بينهم ويسرون ويخافون الفضيحة بنزول الققرآن في شأنهم（1）وكقوله تعالى：






وكذلك الغدر بالمسلمين؛ يدخل في ما يظهره الله تعالى يوم القيامة مما يكتمه العباد، لما رواه ابن عمر رضي الله عله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان بن فلان) (ب) ، والحكمة
 الناس، فيكشف الغدر والغادر يوم القيامة علانية ويطلع عليه بصورة فيها شيء من الإهانة، ويصير علما منشورا على صاحبه

بما فعل (£)
( أخرجه البخخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يدعى النأس بآبائهمه، رقم كا وشم

 .1r09/r (£) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير r/ r99.

كما يدل على هذا المعنى آيات أخرى منها: قوله تعالى: قو وَكِّلَ


مَنشُورًا
وقوله تعالى:

 .


.[ヶร





البيضاوي /0\&، التفسير المنير، الزيحيلي . 19/r9


 البيضاوي / 0\&، التُفسير المنير، الزهحيلي . $19 /$ /ヶ
(Y) انظر: جامع البيان، الطّبري (Y)/IV)

 الثقرآن العظيم، ابن كثير "1/0 01/0 فتح القدير،
 عاشور
 .ryiv/E

إيمان هذا المؤمن، كان إيمانا راسخا وثيقا، قائما على اقتناع بلغ مبلغ اليقين القاطع وكان هذا الكتمان من أجل أن الرجل لم الم يكن يريد الإيمان لنفسه فحسب، بل إنه كان يريد أن يكون داعية لفرعون وقومه جميعا إلى الإيمان بالله تعالى وحدهر، ولو ألثه أله أعلن إيمانه، وجاء إلى فرعون يلعوه إلى ألن يؤمن بالله كما آمن هو، لما استمع فرعون إلى كلمة منه، ولأخخذته العزة بالإتمه وأبى عليه كبره وعناده أن ينقاد لدلداعية يدعوه إلى ألى أي
 تاريخي خلله القُرآن الكريم، فرضي اللهعن
 فقد كتم الرجل إيمانه حين رأى أن ذلك من مصلحة الدعوة؛ وأظهر الرجل إيمانه حين رأى أن ذلك من مصلحة الدعوة، ومواجهة خطر فرعون، قال تعالى:
 [غافر: :Y7].
فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل وجا وقام بواجبه بالجهاد بالكلمة عند سلطان جائر والتي هي أفضل الجهاده كما قال صلى الله عليه وسلم: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) (ب)، ولا أعظم من هذه الكلمة
 الثر آني للّقر آن، الخطيب ( أخرجه أبو داود في سنته، كتاب المُ الما


## 

إن من الكتمان ما هو محمود وذلك كتمان الإيمان وكتمان السر، ومنه ما هو مذموم؛ ويكون الكتمان مذموما في كتمان العلم وكتمان الحقوق، وكتمان النمان النعمّ ويمكن بيانها في النقاط الآتية. أولًا: الكتمان المححمود:

يكون الكتمان محمودا في الأمور الآتية: ا ـ كتمان الإيمان. إن كتمان الإيمان من أجل الدعوة والدفاع عنها، وفي مرحلة الضعف خوفا على النفس، مما أباحه الشرع، وقد وقد ذكر الله تعالى في معرض المدح رجلا رجلا مؤمنا من آل فرعون كان يكتم إيمانه، وذلك في قولي

 كَ


 وكان هذا الكتمان عن سياسة حكيمة،
 وحمايتهاء وإحباط لحططط فرعون، وليس خوفا من فرعون، ولا خععفا في الإيمان، فإن

واختلف المفسرون أيضا: هل كان إسرائيليا أو قبطيا من آل فرعون؟ والتحقيت
 من جماعة فرعون، كما هو ظاهر قوله تعالىى ، وهِ ودعوى أنه إسرائيلي، غير صحيح؛ لأن
 أن يذكر القرآن اسمه، وإنما أشار إلى خاصته، وذوي قرابته، فهو إنسان ذو شأن في المجتمع الفرعوني، ومع هذا الم يكثف القرآن عن اسمه، إذ ما جدوى الاسم، فئ في مقام الوزن للقيم الإنسانية في الناس؟ إن المعتبر هنا هو الصفة لا الموصوف، وذات المسمى لا الاسم، فالمهم أن الرجولة في الإيمان، أيا كان مذا المؤمن في أي زمان، وني أي مكان، وبأي اسمّ وبأي صفة، فمن الحكمة أن يظل مبهما ليكون مثالا وقدوة لكل مؤمن في كل زيل زمان ومكان، ليُيع خبره بهذا الوصف في الونا
 راية الحق، والققيام به أمر واجب واجب وشائع في الزمان والمكان والأشخاص، وهذا هو عين

الييان للقصة.
وهذا هو المغزى من هذه القصصة، فلا يقال إنه كان ابن عم فرعون، وكانت سبا فيا في




 أي: لأجل أن يقول ربي الله، لأن من
عادة المشركين قتل المسلمين، والثتنكيل بهم، وإخراجهم من ديارهم من غير ذنبي إلا أنهم يؤمنون بالله ويقولون: رينا الله، كقوله تعالى في أصحاب الأخلوده، الذين النان حرقوا المؤومنين:



 (0) (4)

 ذلك من الآيات (1)

والثترمذي ف سنّه، أبواب الفتنن، باب ما جاء أفضل الُجهاد كلمة عدل عثلد سلطنان جان جائر،


 سنته، كتاب الفتن، باب
 قال التُرمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الو جها. وصحتحه الشيخ الألبناني في صحيح الكجامع . £



 وكان هؤلاء الذين يخفون إيمانهم هم اللسبب في عدم تسليط الله للمؤمنين على أهل مكة، فقد ذكر الله تعالىى أنه لولا ولا وجود رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من أهل مكة، يكتمون إيمانهم ويخفونه أنفسهم من كفار قريش، لُسلط الله المؤمنين على الكافرين فقتلوهم وأبادوا خضر ألمراءهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا يعرفونهم حالة القتل .


 والمعرة هي: غرامة الدية والكفارة وما يصيب المؤمن من الغم من قتل المسلم على يده؛ لأن المؤمن يغتم لذلك، الِّلِّلِّعِّلِ
 أي: يؤخر عقوبتهم ليخلصى من بين أظهرهم المؤمنين، وليرجع كثير منهم إلى

الإسالم ويكون المعنى الإجمالئي للآيات: كان هنالك بعض المستضععفين من المُسلمين في مكة لم يهاجروا، ولم يعلنوا إسلامهم

انظر : جامع البيان، الطبري (Y)
 الثقرآن، الثقرطبي الثي
 القر آن، السيوطي 119 /1 1 .

رجولثهه، ولا يقال إنه كان له نصف الملك وكان هذا وراء قوته، إنه الإيمان الذي الذي يعيش به المؤمن عزيزًا كريمًا، إنه الإيمان اللني يصغر في عين صاحبه الظلم والطغيان، إنه الرجل الذي دفعه إيمانه إلى الحق لينصره، وليدفع عن أهله الأذى، فالرجل ليس من أصحاب السلطة أو السطوة، وإنما من أصحاب الإيمان الذي يدفع أهله إلى تغيير المنكر بكل ما يملكون، غيرة على دينهم، إذ كيف يرى منكرا ويسكت عليه (1) ويمكن القول بأن معرفة اسم هذا المؤمن لا يزيد إلى القصة شيئا؛ لأن العبرة بالمو قف الإيماني القوي في وقت الحاجة إليه، لا بالشخص اللذي صدر عنه، ولأن ذكر اسم هذا الشنخص ومعرفة مركزه الاجتماعي قد يوحي بأن انكار المنكر قد يكون معصورا على من هو مساو له في شخصصه ومركزه الاجتماعي. وقد ذكر الله تعالى أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يكتم إيمانه، فقد كان هناك من المؤمنين من أهل مكة من يكتم إيمانه، وقد وردت آيات تبين هذا المعنى:
قال تعالى:




 رجال وتسع نسوة و في رواية: وكنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتين) (ب) . ولولا أن المؤمنين بينهم غير متميزين عنهم كما قال تعالي: :

 قاله القتبي، وقيل: لو تغرقوا، قاله الكلبي، وقيل: لو زال المؤمنون من بين بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف، قاله الضحاكّ، ولكن المن

الله يدفع بالمؤمنين عن الكنار (8) وهذه الآيات تبين أن دين الإسلام هو دين العزة والكرامة ودين الحرية والمساواواة في الحقوق والواجبات، لا يقبل بالمذلة والمهانة، ولا يرضى للإنسان أن يعيش مستعبدا في هذه الأرض، فكل مكا مؤمن وجد في مكان لا يقلر فيه على إظهار دينه، تجب عليه الهججرة من ذلك الوان المكان إلى مكان يستطيع إظهار دينه، بشرط ألا يكون من الصبيان أو النساء أو العجزة المّان فهؤلاء قد رخص الله تعالى لهم، فإن كان
 قال الميئمي في مجمع الزوائد /I•V/V أخرجه الطُّراني يإسنادين رجال أحلهمـا ثقات

 ابن العربي \&/

تقية ني وسط المشركين، ولو دارت اللحرب، وهاجم المسلمون المان مكة، وهم لا يعرفون أشخاصهمه، فربما وطوّوهم وداسوهم وقتلوهم، فيقال: إن المسلمين يقتلون المسلمين! ويلزمون بدياتهم حين يتيين أنهم قتلوا خطا وهم

مسلمون
ولعل منهم من أشارت إليه آية النساء في
قوله تعالى: :



 وآيات النساء:
 عَتْدُدْنَ -9 - 1 : ${ }^{(4)}{ }^{(999}$
ويلاحظ أن اللدين الإسلامي يهتم بأتباعه وسلامتهم وترك ك كير من المصالح من أجلم سلامتهم حتى وإن كانوا قلة لا يتجاوزون العشرات، ويدل على ذلك ما رواها أبو جمعة جنيد بن سبع- وقيل: حيبب بن سباعرضي الله عنه قال: (فينا نزلت:

[^0]وكتمان هذا النوع ضرب من الأمانة ونوع من الوفاء، وعلامة على الوقار الوار وآكد أمانات السر وأحقها بالكتمان ما ما يكون بين الزوجين، وقد جاء في الحي الحيلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الـال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلن من اششر الناس عئد الله منزلة يوم اللقبامة، الرجل يثضي إلى امر أثه، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها) ومن كتمان السر المحمود أن يكتم
 أو فعل، كالزناوشربالئلخمر الخمر، والقذف، لأن
 إذا اقترف فاحشئة، وكما يجب عليه ذلك في في حق نفسه، فإنه يجب عليه في حق غي غيره. لما روي عن مالك عن زيد بن أسلم: (أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدعا لـ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فاتي بسوطمكسور، فقال: (فوق هذا) فأتيبسوط

والترمذي في سنّه، أبواب البر والصـلة، باب
 .1909 قالل التر مذي: هذا حذيث حسن. وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة الدصابيح



من المستضصغين: وكان التخويف بالْتقل ونحوه ممن يظن منهم أنهم يفعلون ما ما خوفوا به، جاز المكث والموافقة ظاهر بقدر الضرورة، مح السعي في حيلة للخرورج والفرار بلينه، والموافقة حينئذ رخصة. والظهار ما في قلبع عزيمة، فلو مات فهو

شهيد تطعا (1)
r. r. كتمان السر .

إن كتمان السر من الكتمان المحمود،
وقد ورد في آيات عديدة تدل على هذه الصفة في كل من الأمانة والوفاء والوقار، فمن الأمانة أن يكتم الإنسان سر أخيه، فالذي يؤتمن على سر، فيحافظ عليه يكون مؤديا للامامنة، لأن إفشاء السر خيانيانة محرمة. ويكفي في العلم بكونه سرا القرينة القولية كقول محدثكث: هل يسمعنا أحلـ؟ أو للفعلية كالالتفات لرؤية من عساه يجيء، ومن هنا كان كتمان السر نوعًا من الأمانة.

 .
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حدث الرجل بالحليث ثم

(1) انظر: تفسير آيات الأحكام، السايس ص 19r
(Y) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب نقل الـحديث، "YTV/乏، رقم

## قال تعالى: مَسْمُوْلَ ثُانيًا: الكتمان المذذموم:

 يكون الكتمان مذموما في الخصل 1 ـ كتمان العلم. نهى الله تعالى عن كتمان العلم، الذي هو حياة الناس وهدايتهم إلى اللصراط اللـي المستقيم، فالواجب بيان الحق، وعدم رأى الناس على باطل أو خرافات أو شرك، فإنه لا يسكت، بل يجب عليه أن أن يبين، ولا يترك الناس يقعون في عبادة القبور؛ وعبادة
 وقد وردت في هذا المعنى آيات في

كتاب الله العزيز منها: قوله تعالى:



$$
\text { " } 109 \text { ] }
$$





( ) انظر: نضرة النعيم، مجموعة مؤلفين

$$
. r r \cdot y / \wedge
$$

جيد، لم تقطع ثمرته، فقال: (دون هذا) فأتى بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجللد، ثم قال: يا أيها الثاس، تد آلن لكم أن تنتهوا عن حلدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)
ولحديث: (من ستر مسلما ستره الله يوم
. القيامة)
وهذا النوع من الكتمان من الحزم
والاحتياط (ث)
ومن الوفاء أن يحافظ المسلم على سر أخيه فيكتمه وإلا كان غادرا؛ لأن من حق ألمسلم على المسلم أن يكتم عنه ما يكون قد وصل إليه من سره، خاصة إذا كان قد تعهد له بحفظ هذا السر وعدم إذاعته، ومن هنا كان كتمان السر نوعا من الوفاء بالعهد، (1) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب المدبر، باب ما جاء فيمن اعترف على نفيا

 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يـخرجاه. وهو كذلك عند الألباني في صحيح الترغيب والترهيب r.r.r.r.
أخرجهد البّخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصصب، باب لا لا يظلم المسلم المسلمب،
 كتاب البر والصّلة والآداب، بأب تحريم

انظر: إعلام الموقعين، ابن الثيمر ب/ •0.


 وسيلة إلى تضييع أحكام الله، وما يتعلق بها
 لأنه إذا أظهر البعض، صار الر بحيث كل أحد من الوصول إليه، فلم يبق مكتوما، وإذا خرج عن حد الكتمان، لم يجب علم الم الباقين إظهاره مرة أخرى (ث) وكتمان ما أنزل اللل تعالى يتناول: إنفاء ما أنزله، وعدم ذكره للناس وإزالته عن موضعه ووضع شيء آخر موضعه، كما يتناول تحريفه بالتأويل الفاسد عن معنا معناه الصححيح جريا مع الأهواء، وقد فعل أهل الكتاب ولا سيما اليهود- كل ذلك - نقد كانوا يعرفون مما بين أيديهم من آيات أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حقنى، ولكنهم كتموا هذه المعرفة حسداً له على ما ما آتاه اللله من فضله، كما أنهم حرفوا كا كلام الله وأولوه تأويلا فاسدا تبعا لأهوائهم. والآية وإن كانت نزلت على سبا خاص وهم اليهود إلا أنها عامة تشمل كلي من كتم آيات الله؛ لأن قوله تعالى: \$إنى . ،Vr/1 انظر: أحكام القرآن، ابن العربي (Y) مغاتتح النيب، الرازي





 استدل العلماء بهذهالآلآت على: وجوب تبليغ الحق وبيان العلم على الجمملة، وللآية
 وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليخ إذا عرف أن معه غيره، وكذلك فإن كان هناك ماك من يبلغ اكتفي به، وإن تعين عليه لزمهـ إن هذا الكتمان من الكبانئ؛ لأنه تعالئلى أوجب فيه اللعن؛ ولأن ما يتصل بالدين ويحتاج إليه المكلف لا يجوز أن يكتم، ومن كتمه فقد عظمت خططيتهن، وبلغ من الشقاوة والخسران الغاية الثي لا يدرك كنهها. لكن يشترط لنلك شرطين: أولا: أن لا يخشى العالم على نفسه. ثانتّا: أن يكون متعينا عليه ذلك بان كان لا يوجد غيره، أو عين للفتوى بتعين الحاكم، وإلا لم يحرم عليه" (1) ونظيرها في ييان العلم وإن لم يكن فيها

(1) انظر: أحكام الترآن، ابن العربي
 الثقرآن، النيسابوري


$$
. \dot{H} Y \varepsilon / 1
$$

(م) اسم موصول بمعنى النذي، وهي تفيد تَّمْمَونَ وتوله تعالي:
 تَّمَّرْنَ وتوله تالى: [ $1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{10}$ : أوجب الإسلام إظهار الشهادة وعدم كتمانها؛ لاناندين الإسلام مدين العدل لا يقبل الظلمو ولا ير تضيه لأمد كاكيأنا من كان، مؤنما أو كافرا، غيا أو فتيرا، قريا أو بعيدا؛ لانهن بالشهادة تودى الحقوق لأصحابها الششهود لهمب، فإن كتم الشاهد ولم يتم شهاتهن ضاع حت المشهود لك، وتد وتوعد الله من كتم الشهادة وتركها أو حرفها وغيرها، وتعمد الكذب فيها فإنه سيلقى جزاءه عند ألد الله؛ ولأن الله تعالى خبير بعمله وقصده ونيته، فيجازيه على ذلك بما يستحقه. ولهذا قال تعالى

[البقرة: ץ^Y].

قال السدي: (يعني: فاجر قلبه")، وهذه
 . $1 \cdot 9$ ب. 9 :
وقال تعالى:




العموم

فالمراد كل ما أنزله على الأنبياء كتابا وحيا
 يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية؛ لأن الهدى عبارة عن الدلائل، فيعم الكل، فهذه الآيات تدل على أن من أمكنه بيان أصول اللدين بالدلائل العقلية لمن كان محتا إليها ثم تركها أو كتم شيئا من أحكام الشّ الشع مع شدة الحاجة إليه، فقد لدقه الوعيد

ألعظيم
Y. Y

نهي الله تعالى عن كتمان الشهادة، لأن كتمانها من أكبر الكبائر، وهي تعدل كـل شها
 ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق، وقد دل على هذا المعنى آيات في كتاب الله العزيز، منها:
قوله تعالى: العِّ
 (1) انظر: أحكام القرآن، ابن العربي (1)/ مغاتّع الغيب، الرازي



 القاسمي ///

الشهادة لإحياء الحق، أو عند الخوف من فوات الحق، لذا كان الأمر مفيدا للوجوب
 الشاهد أن يشهد حيثما استشهلد ويخبر حيثما استخبر، قال: ولا تقل أخبر بها عند
الأمير بل أخبره بها لعله يرجع ويرعويه". وقوله تعالى: الْ الْوَمْنَ


 الأعظم، أو هي عنده منه وهو يستخبره عنا مع علمه بأنه فاضحهي؛ لأنه العالم بالمر بائرائر، ويحتمل أن يريد بذلك الذم لأهل الكا الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا اهودا ولا نصارى، بل كانوا على الملة الإسلامية، فظلموا أنفسهم بكتمهم لهنه الشهادادة، بل
 في الذنب ممن اقتصر على مجرد الكتمه، الني لا أحد أظلم منه، ويحتمل أن المراد أن المسلمين لو كتموا هذه الثهادة لم يكن أحد أظلم منهم( ) وقال المفسرون: ا(اذكر الله تعالى على كتمان الثهادة نوعا من الوعيد لم يذكره في
(r) انظر: تفنير السمعني


 حجر الهيتيتي/r/rr.r.
 (1) (1) [100: وكتمان الشهادة فيه ضرر كيير على البشرية واختتلال لنظامها وهي تعادل شهادة الزور الجريمة العظمة والطامة الكبرى التي كادت تعدل الإشراك بالله، والتي تهليدنا
 بيوتا عامرة وأزمقت أرواحًا بريئة وأهدرت أحرت حقوقاو واضحة فما فشت في أمة إلا وسادت فيها الفوضى وتحكمت فيها الأهواء، لذا وغيره من أضراره الخطرة حذرنا الرسول الرا صلى الله عليه وسلم منها بقوله: (ألا أبنئكم بأكبر الكبائر الإشراك باللله وعقوق الوالدين وتتل النفس) يقول الراوي: كان الان متكنًا
 وما زال يكر رها حتى قلنا ليته سكت (بالي (ب) وقال ابن عباس رضي الله عنه: اشهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك"، وبما أن الوعيد الشديد المقترن بالنـانيا عن الكتمان لا يكون إلا عند الدعوة إلى
(1) انظر: التفسير الوسيط، الواحدي
 البغوي / / / كثير أخرجه البخاري في صصيهن، كوركاب الشهاداة، باب ما قيل في شهادة الزور،
 كتاب الإيمان، بابب بيان الككبائر، رقم AV،

سائر الكبائر، وهو إثم الثقلب، ويقال: إثم تعاليى أهلها وأثنى عليهم: إقامة الشهادة



 أي: أدوها ابتغاء وجه الله، فحيتئذ تكون صحيحة عادلة حقا، خالية من التتحريف والثبديل والكتمان. وقد نهى الله تعالى الشهداءع الثن الامتناع من تحمل الشهادة إذا دعوا إلى ذلك، وكذا إذا دعوا إلى إقامة الشهادة وأدائها، بل عليهم الإجابة إذا تعينت عليهم. قال تعالىى:
[البقرة:
وتحمل الشهادة فرض كفاية على الصحيح، وكذا أداؤها فرض كفادية كما كما هو مذهب جمهور العلماء، وقد ثبت من حديث زيد بن خالد الـجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا أخبر كم بـخير الشهداهو؟ هو هو اللذي يأتي





 السمعاني YAV/\، فتح الثقدير، الشوكانياني (اVIVY/1

وإضافة الإثم إلى القلب اللذي هو أشرف
أعضاء البدن ورئيسها في قوله تعالى:屋 القلب محل اكتساب الآثام والأجور، والآلة
 إلى محله أقوى من الإسناد إلى كله. ولأنه هو محل الكتمان فهو محل المعصية بتمامها هنا، بخلاف ساء المعاصي التي تتعلق بالأعضاء الظاهرة، فإنها وإن كانت مسبوقة بمعصية القلب، وهو الهمم المتصل بالفعل، فليس هو محلا لتمامها، قال صلى الله عليه وسلم: (ألا إن في الجحسد مضغة، إذا صلحت صلح الجا الجسد كله، وإذا فسلتت فسد الجسد كله، ألا وهي الحي

القلب)
وإن من صفات المؤمنين التي مدح الله (1) انظر: التفسير الوسيط، الواحدي (1)

 الثقرآن، الثقرطبي $10 / \mathrm{K}$ §.
أخرجه البتخاري في صحيحه، كتاب الإيمان،

ومسلم في صحيحه، كتاب الطالاق، باب أخذ الدحالّل وترلك الشبهات، رقم 1099، .1r19/r
. .[1ET
وقوله تعالى: : (1) (1) [آل عمران:
فقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات بعض الأخلاق الثبيحة التي تميز بها علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، نقد كانوا جبهة تضليل للناس، وتحريف للكتاباب، وتلبيس للحق (ث) بالباطل، وكتمانا للحق وإيغائه عن الناس. كل ذلك عن قصد وعلم، بلدافع الحسد واتباعا للأهواءء ومناصبة للعداء؛ لأن المدلّس لا يؤمن جانبه، والمضلل لا لا يصدق، والحاسد لا يشفيه إلا زوال النعمة عن المحسود، وقد أسند هذا الكتمان ونان وهذه الأفعال الثقيحة إلى فريق منهم إذ لم يكونوا كلهم كذلك؛ فإن منهم من اعترف بالحت وآمن واهتدى به، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من علماء اليهود وأحبارهمr، وتميم الداري رضي الله عنه من علماء النصارى.
ومنهم من كان يجحله عن جهل ولوعلم به لجاز أن يقبله، وهذا من دقة حكم القرآن على الأمم بالعدل، وقد تنوعت أساليّهم الثقيحة في كتمان الحق وإينفائه ولهم في
. \&V•/ / انظر : التتحرير والتنوير، ابن عاشور (Y)

وفي إظهار الشهادة والقيام بها حين طلبها أو عند الحاجة إليها حكم عظيمة، ومصالح عميمة، دلت على أن الخلق
 مع صلاح دينهم، لاشتمالها على العدل والمصلحة، بما يؤدي إلى حغظ الحقوق وتطع المشاجرات والمنازعات، وانتظام أمر المعاش، والسعادة في الدارين والتي

هي مراد كل إنسان (1)
ب. كتمان الحقوق.
نهى الله تعالى اليهود عن أعمالهم القيبحة من الإغواء والإضلال، وتلبيس الحق بالباطل، وتمويهه به، وإلقاء الثنبهات، وكتمانهم الحق الذي يعرفونه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن النذي نزل عليه، وإظهارهم الباطل، وإلخفاء الدلائل والبينات، وأمرمم بإظهار الحق والتصريح به، وقد أوضح هذا المعنى في آيات من اليات كتاب الله العزيز منها: قوله تعالى:
 .[รr
وتوله تعالىى:




التوراة الشّيء الكثير.
 جَآَ 我



[المائة: 10]
ومن الأحكام الثتي أخفاها اليهود حكم رجم الزاني المحصن، فقد جاء عني علاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: (كيفت تفعلون بمن زنى منكم؟) قالوا: نحمههما ونضربهما، (الرّها فقال: (لا تجلون في الثوراة الرجم؟؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا، نقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقين، فوضع مدراسها الذيا الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم نطفق يقرا ما دون يده، وما وراءها ولا لا يقرا آية الرجمه، فنزع يده عن آية الرجم، فقال: ما هذه؟ فلما راوا ذلك قالوا: هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما فريبا من حبث موضع الجنائز عند المسجل، فرايت صاحبها يحني مليها يقيها . الحجارة) ()
(1) أخرجه البخاري في صصيسه، كتاب تفسير

رقم rv/ricort.
(Y) انظر: مغاتتح الغيب، الرازي

الأولى: طريقة كتمان الحق وإيخفائه حتى لا يظهر، وهي المشار إليها بقوله تعالى:
 ومن أعظم ما كتمه أهل الكتاب هو ما ما وجلدوه في كتبهم من صفات مات محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يعرفونه في كتيهم كما يعرفون أبناءمم، ولكنهم إذا سئلوا عن ذلك كتموها. قال تعالى:

 .[1E4
وقال تعالى:


وقال تعالى:
 آلَزَكَ





 وقد كان أهل الكتاب يخفون من أحكام

اليهودية والنعرانية: الحق: الإسلام، والباطل:
 قتادة: الكتمو الإسلامم، وكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم|"(1) ومن أبلغ الصور وأقبحها في إلباس الحت ادعاء الكهنة والأحبار في التوراة التي بأيديهم أن مارون صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع الذهب من بني إمرائيل، واشترك معهم في صناعة العجل الذهمبي، ووانقهم على عبادته من دون الله تعالى، وفي الوقت نفسه يبرئون السامري، وقرئ: (تلبسون) بالتشديد، والتشديد للتكثير، وقرا يحيى بن وثاب: (تلبسون) بفتح الباء، أي: تلبسون الحق مع الباطل، جعل الحّ الحق كأنه ثوب لبسوه، كقوله عليه السلام: (المتئبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) (\$ا ، ولبس الحق بالباطل عام، وقيل هو خاص بالعقائد والأحكام (+). وقد كان أهل الكتاب يحرفون الككلام




الثضرة، رقم ro/v،orlar.



الرحمن، السعدي ص ع عا|.

والثانية: طريقة خلط الحق بالباطل حتى لا يتميز أحلمهما عن الآخر، وهي المشار إليها بقوله تعالى: الِّا
 تَدَّمَوْنَ
كان بنو إسرائيل يخلطون الـحق بالباطل، بحيث لا يتميز الحت من الباطل، وقد سجل القرآن الككريم هذا الأجرم عليهم. تال تعالى:






 وفي الحق والباطل أربعة أقوال: أحدها: أن الحق: إقرارهم بيعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والباطل: كتمانهم بعض أمره. والثاني: الحق: إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم غدوة، والباطل: كفرممب به عشية. والثالث: الحق: التوراة، والباطل: ما

كتبوه فيها بأيديهم.
البهر المحيط، أبو حيان r/r /r،r، التحرير

 الوسيط، طنطاوي

عن مواضعه وهو نوع من الخلط اللذي هو أقبح منه، وهو أنهم مع بخلهم بأموالهم كانوا يمارسونه: وقد أثبت الله تعالى على
 تعالى: وقبح الطباع، وسوء الاختيار، ويخفون نعم الله التي أعطاها لهـم فلا يظهرونها سواء أكانت هذه النعم نعما مالية أم علمية أم غير ذلك من نعم الله عليهم. فالبخيل جححود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين، لا في أكله ولا في ملبسه، ولا في إعطائه وبذله، فيوهمون الفير ولار ولار مع الغنى، والإعسار مع اليسار، والعجز مع الإمكان،

 الستر والثغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهان، فهو كافر لنعم الله عليه، ثم إن هذا الكتمان قد يقع على وجه يور يوج الكفر، مثل آن يظهر الشُكاية عن الله تعالمى، ولا يرضى بالقضضاء والقلر، وهن النذا ينتهي إلى الىى حد الكفر، فلذلك قال تعالى: ولا وِأَعْتَدْنَا . للألحِ والمراد بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: اليهود، فإنهم جمعوا بين الاختيال ولان والفخر والبخل بالمال، وكتمان ما أنزل الله من الثوراة من نعت محمدل صلى الله عليه
 وفيمن كتم نعم الله وأنكرها، وذلك كفر

مَّوَاِضْهِهِهِ وقال تعالى:



وقال تعالى: المِ

 - مَوْاضِعـهِ
\& . كتمان النعم.
ورد كتمان النعم في قوله تعالى:
 وَيَ
 [النساء:
فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية صنفا من الناس لا يحبهم، وهم المختالون المي النخخورون
 غيرهم بالبخل، وهؤلاء خموا إلى ما ما وقعوا فيه من البخل الذي هو آشر خصحال الشر ما
 البحر المديظ، أبو حيان
 الرحمن، السعدي ص ع عا .

هذا شأنه نهو كافر لنعم الله تعائى، ومن كان كافرًا لنعمه فله عذاب يهينه كما كما أهان النعم بالبخل والإخفاء، ويجوز حمل الئلهو الكفر على ظاهره، وذكر ضمير التعظيم للتهويل لأن عذاب العظيم عظيم، وغضب الحليم وخيم قال الإمام ابن كثير: (اوقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم، من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ولهذا قال تع تالى:
 الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكعلام في الإنفاق على الأقارب والضعناءياء وكذا

 .[ $\dagger$ ^
فذكر المدسكين المذمومين وهم البخلاءه|(1)
قال أبو بكر الجصاص: ارالاعتراف بنعم الله تعالى واجب وجا وجاحدها كافر، وأصل المل الككفر إنما هو من تنطية نعم الله تعالى
(انظر: التحرير والتنوي، ابن عاشور (Y) روح المعاني، الألوسي r/r



بالله تعالى، وقيل: المراد المنافقون الندين كان إنفاقهم وإيمانهم تقية، وقيل: المرد

 من الرزق والمال، فيجيء على هذا أن الباخلين منفية عنهم محبة الله، والآية إذا في المؤمنين، فالمعنى: أحسنوا أيها
 من فيه الخلال المانعة من الإحسان إليهم من المؤمنين، وأما الكافرون فإنه أعد لهم عذابًا مهينًا، فنضل توعد المؤمونين من توعد الكافرين، بأن جعل الأول عدم المحبة، والثاني عذابًا مهينًا (1) ولا يخفى أن اللفظ أوسع من ذلك، وأكثر شمولا، وأعم فائدة، والعبرة بالعموم لا بالخصوص كما هو معلوم عند علماء الأصول، ومما يدل على ذلك لفظ: (اللذين) اسم موصول يفيد العموم فيدخل في الآية كل من اتصف بهذه الأوصاف مؤمنًا كان

 المظهر موضع المضمر إشعارا بأن من (1) انظر: العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر


 الُعربي 1/ /00، أحكام القر آن، الـجصاص الـو

## 

ذكر الله تعالى ندامة الكفار وحسرتهم مما يرون من أهوال الموقف يوم القيامة، وما يحل بهم من الخزي والفضي والثوبيخ، فيتمنوا أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كاللموتى، أو لم يبعثوا أو لم ألم يخلقوا وكانوا هم والأرض سواء．


 （我颫行）

وقد ذكرت الآية أن النيين كفروا وعصوا الرسول يعترفون بجميع ما فعلوه، ولا يكتمون منه شيئا، فتشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله جزاءهـم الحق ويعلمون ألن الله هو الحق المبين（£）＂
 لألنَّهَمَيًِّا يقدرون على كتمانه، والمعنى يودون لو ألن الن الأرض سويت بهم وأنهم لم يكتموا الله


 الثقرآن، الثقرطبي 199／0، تنسير الثقرآن
 الرحمن، السعدي ص IV9．

وكتمانها وجحودها، وهذا يدل على أنه
 على جهة الفخر، بل على جهة الاعتراف بالنعمة والشكر للمنعمّ وهو كو كقوله تعالى：
 وقال النبي صلى الله عليه وسلم：（أنا سيد ولد آدم يوم القيامة）（1）، فأخهبر بنعم الله عنده وأبان أنه ليس إخباره بها على وجه
（الافتخار）＂（ب）
ويجوز ترك إظهار النعمة، عند من يخشى
 الله عز وجل في سورة يوسف：




[يوسف:ع-0].

فأول الشمس والقمر أبويه، وأول الكواكب الأحد عشر إخوته الأحد عشر، وفهم يعقوب مزية حاله، وظهور خلالاله؛ الاحب فخاف عليه حسد الإخوة الذي ابتدأه ابنا آدم، فأشار عليه بالكتمان（＋）．
（1）أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا صلى اللها عليه وسلم على جميع الخلائق، رقم IVAY／\＆، KYVA．
 （Y）انظر：المدحرر الوجيز، ابن عطية（Y／r（Y） مغاتيح الغيب، الرازي •－V9／1．

## 

[يس: 70].
فلا يتنافى قوله تعالى:




 للبيان الذي ذكرناوالعلم عند الله تعائى|(ب) قال سيد قطب: اومؤلاء الكافرون المختالون الفخورون الباخلون المبتخلون، الكاتمون لفضل الله، المراؤون النذين لم
 من خلال التعبير! واقفين في الساحة، وقد انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم للشهادةا هؤلاء هم بكل الئل ما أضمروا وأظهروا، بكل ما كفروا وما أنكروال، بكل ما ما
 بكل ما راعوا وتظاهرواء، مؤلاء هم في في حضرة الخالق الذي كفروا با به، الرازق النـي كتموا نضله وبخلوا بالإنفاق مما أعطامم، الاني في اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا مواجهة الرسول الذي عصوه.. فكيف؟؟؟
 الاعتراف حيث لا جدوى من الإنكارى|"().

حديثا؛ لأنه ظهر كذبهمر (1). وما ورد من أن الكفار يكتمون كفرانيرم

 فإن ذلك يكون في بعض مواضع الثقيامة، حين يظنون أن جحوددهم ينفعهم من عذاب الله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حيثذ ينجلي الأمر، ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة("). قال الشنمتيطي عند تفسير قوله تعالى:
 ، لَوَّ شَشَّكَ العلى القراءات الثلاث معناه: أنهم يتمنون أن يستووا بالأرض، فيكونوا ترابابا مثلهاعلى أظهر الأقوال، ويوضح هذا المعنى قوله تعالى:
 قوله تعالىى: في موضع آخر أن عدم الكتم المذكور هنا، إنما مو باعتبار إشبار أيديهم وأرجلهم بكر إلمك ماعملوا مند الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاميهمّ، وهو قوله تعالى:




 انظر : المصصادر السابقة.

رواه صفوان بن محرز: أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه: كيف سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: (يدنو أحدكم من ربد حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملت الت كذا وكذا؟ فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، ثيقول: نعم، فيقرره، ثمثم يتول: إني سترت علبك في الدنيا، فأنا اففرها لك اليوم) (غ) . وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإلن من المجامرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله مليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا
وكذا، وتد بات يستره ريه، ويصبح يكثف ستر الله عنه) (0). فقد ملـد من يكتم ذنبه ويستر وإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسهه، فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أفضب
. rur/a
أخر جه البـخاري في صسحيحه، كتابِ المظالم والغْصب باب لا يُظلم المسلم المسلمب ولا
 أخر جه البـخاري في صتحيحها، كتابِ المظالم





## عاقة

أولًا: عاقبة الكتمان المحمود:
إن كتمان السر المحمود عاقبته محمودة سواء في الدنيا أو في الآخرة، ومن أهم عواقب كتمان السر مائتي: 1. كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح، وأدوم لأحوال الصلاحّ، وخير معين على قضاء الحاجات وات ودفعا للحسد والمكر وغيرها من الآلفات والمخاطر التي تنتج عن إفشاء الأسرار والإعلان بها، وني ذلك تظهي الحيكي الحكمة والغاية التي أوصى بها النبي صلى الله عليهوسلم الناس بقوله: (استعينواعلى تضاء الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود)(1) (Y) Y. من كتم ذنبه وستره عن الثناس فإنه يصون نفسه من المهانة والمذلة واستخفاف الناس. وإذا كان ذنبًا يوجب الحد سقطت عنه المطالبة في الدنيا، ويستره الله في الآخرة(\$). لما (أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم


الإيمان، رقم
 رقم رقم
 .r.7
( $\left.{ }^{( }\right)$انظر: شرح صحيح البتخارى، ابن بطال







 [0-
ه. كتم الأسرار من أهم العوامل التي تساعد على تماسك المجتمع المسلم. ويعمل على تقوية العلاقة الاجتماعية، وتوثيق عرى المحبة بين الإنسان ومن يكتم عليه سره، فقل ورد التتحذير من إفشاء الأسرار؛ لأن المجالس تعقد بالأمانة على ما يجري فيها من أمور، فيجب على الجالس أن يحفظ أسرارها، ولا يحل له أن يفشي عن إخوانه ما لا يحبون أن يخرج عنه فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حلدث الرجل الحديث ثم التمت


 (६ / /
 والْحذيث حسنه النترمذي، والألباني في

ربه فلم يستره، ومن قصد الْتكتم والتستر حياء من ريه ومن الناس من الله عليه بستره إياه (1) ץّ. من كتم ذنب أخيه وستره عليه ولم يظهره فإنه مأجور بستره في الدنيا والآخرة، فيستره في الدنيا بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها، وإن آتاها لم يطلع الله عليها أحلداء وستره في الآخرة بالمغغرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك (Y)، وذلك لُما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) §. كتمان السر بين الزوجين يعتبر من الأسباب الرئيسة في ديمومة الحياة الزوجية واستقرارها، ودفع الأضرار الناجمة على الفرد والمـجتمع والأسرة الناجمة عن إفشاء الأسرار الاجتماعية، وقد عالج القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى:

( ( أخرجه البُخاري في صحيحخه، كتاب المظالم

والغصب باب لا يظظلم المسنم المسلم ولا
 صصحيحه، كتاب البر والصصلة والآداب، بابِ


 \&. عاقبة الكتمان المذموم هو الفجور؛



هـ أن عاقبة الكتمان المذموم هو



 |
ד. أن عاقبة الكتمان المذموم هو الذم والاحتقار والإهانة، يدل على ذلك الكـي توله تعالى: :




V. أن عاقبة الكتمان المذموم هو تمنى الهلاك والدمار، قال جل شان شأنه:




موضو عات ذات صلة: السر، العلن، النجوى

وفي الجملة فإن في كتمان السر العاقبة المحمودة والآمنة في الدنيا والآخرة، ويعتبر كتمان السر المحمود من جملة العبادات، ومن المبادى الأخلاقية والاجتماعية الإسلامية الأصيلة.
[انظر: السر: أثر إفشاء السر على الفرد والمجتمع]
ثانيًا: عاقبة الكتمان المذموم: يمكن ملاحظة واستخراج عاقبة الكتمان الوان المذموم من الآيات الواردة في الكتمان المذموم على النحو الالتي: 1. العذاب الأليم في النار، كما في قوله تعالى:
 قَلِلَا







 ب. عاقبة الكتمان المذلموم هي عاقبة الظاللمين، كما قال تعالى:

$$
\text { صتحيح الـجامع، رقم } 1 \text { \& } 1 \text { ، } 1 \text {. }
$$


[^0]:    
    
     .Tい/へ

