

عناصر الاموضوع

| Hry | A |
| :---: | :---: |
| NTY |  |
| Hro | and |
| MrA | أنى｜ |
| 「と「 | 係 |
| r $\Sigma \lambda$ |  |
| rov | صض｜ |
| M9 |  |
| rVI | ｜ |
| rVY | تر｜ |
| rVr | ＊＊ |

llal

## 

أولاًا: المعنى اللغوي:
جاءت لفظة الكغر في المعاجم اللغوية بمعنى التغطية والُجحود، والزرع والستر، قال ابن








> ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: عَرَّفه الراغب الأصفهاني بقوله: آالكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الؤوحدانية،


 صلى الله عليه وسلمه، ما صحع عند جاحده بنقل الكافة أو عمل شيء قام ألم البرهان بأن العمل به كفر|"(₹)



 (Y) متختار الصحاح، الرازي، ص (Y) (Y)

(ع) الفصل في الملل والأهواء والنّحلح، ابن حزم (0) مختصر الُّصو اعق المرسلة على الْجهمية والمعطلة، ابن الثّيم، اختصره الموصلي، ص 097.

وردت مادة (كفر) في القرآن الكريم (६ • 0) مرات (1) والصيغ التي وردت مي:
Jind
[1 : : :



الْ [1•A:A
[Y0 [1:



> وجاء الكفر في القرآن على خمسة أوجهـ (ث):

الأول: الإنكارار، ومنه قوله تعالْى




## يعني:لا تكفروا النعمة.




يعني:جحلوابها
 يعني:الزراع الذين يغطون الحب.

5

## الألفّا ذا

## 1 الشرك:

الشرك لغة
مأخوذ من شرك، ومنه: أشرك بالله: كفر، أي: جعل له شريگًا في ملكه تعالىى الله عن ذلك (1)، وقد يأتي بمعنى المـخالطة والنصيب، لكن المر المراد هنا هو الكفر. الشرك اصططلاحًا
تسوية غير الله بالله فيما هو من خصصائصه سبحانه( ${ }^{\text {(Y) }}$ الصلة بين الشرك والكثر
ومن خلال التعريف في اللغة والاصطلاح يتضح مدى التقارب بين اللفظثين، أعني: الكفر والشرك، يقول النووي: إن الشُرك والكفر قل يطلقان بمعنىَ واحدِ وهو الكفر بالله


 .

فالكفر إنكار لللربوبية، والشرك تنقيص من الألوهية (\&) .

الإلحاد لغة
مادة (ل ح د) تدل على معنى ميل عن استقامة، فيقال:لحد اللهـم عن الهدفـ، أي:عدل عنه، ولحد الرجل في الدين:طعن وحاد عنه وعدل وجادلى ومل ومارى. ولحلد، أي: مال عن طريق القصد، وجار وظلم (0)








والملحد: (الطاعن في الدين المائل عنه||(1) .
الإلحاد اصطلاحًا
هو: :الميل، والجور، والانحراف عن الإسلام، أو الإيمانه( (Y) . الإلحاد المعاصر:الإلحاد المصطلح عليه في هذا العصر، يعني:إنكار وجود اللله، والثقول
 أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينها، واعتبار ظاهرة الحياة، وما تستتبع من شعور وفكر عند
الإنسان، من أثر التُطور اللذاتي في المادة (ب) .

إن الإلحاد بمفهومه يعد من صور الكفر؛ فالكافر لا يؤمن بالله، ويميل عن الحق إلى الباطل كذا الملحد.
"امن ردد بمعنى: رجع، وارتد الشخخص، أي:رد نفسه إلى اللكفر"(\%). الردة اصططلاحًا:
(الر جوع من الإسلام إلى الككفر" (0)
وقيل: قطع الإسلام بنية كفرِ أو قول كفرِ أو فعل مُكفِّرِ سواءٌ في القول، قاله استهزاءً أو

 الصلة بين الردة والكفر
ومن خحلال الْتعريف فإن لفظة الردة مرادفة للفظة الكفر، فمن ارتد فقد كفر، لكن
(1) المعجمم الوسيط، r/ / م





المفردات، الأصفهاني صّ



5


 والردة أفحش الكفر وأغلظه حكمًا) (1) . ع

الإيمان لغة
الإيمان في اللغة يراد به معنيان، يظهر معنامما بحسب الُسياق وهما: الأمن وضده الخوف، والتصديق وضده التكذيب، والمعنيان متداخلانلانيلـي
 بمعنى الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمين قول التقلب اللني هو التصليديق، وعمل الثقلب

النذي هو الانقياد (ث).
الاليمان اصطلاحًا
راالتصديق الجازمَ والاعتراف التام بجمميع ما أنبر الله ورسوله عنه في القرآلن والسنة، وأمر بالإيمان به؛ والانقياد له ظاهرّا وباطنطاه| (8). فهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية (0)؛ اويشمل عقائد الإيمان، وأخلالةه، وأعمالهع) (7)
الصلة بين الإيمان والكفر
بينهما علاقة تضاد، والمقصود بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة، الذي يخلد صاحبه في النار.

 ابن منظور،


على الله نقال: إن الله أوحى إليه شينًا، ولم يوح إليه شيءُ. ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. وهكذا لا أحدٌ أشدَّ عقوبةً ممن كَّنَّبَ بالحق لما جا جأهم، فالأول مفترِ، والثاني

. (1) (1)
قال ابن تيمية: صالتكنذيب اَخَحصٌ من من الكفر، فكل مكذبِّ لِما جاءات بها الرسل نهو كافرّ. وليس كل كافِر مكنذّا. والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء. فكل من كذب الرسل فلن يكلن يكون إلا


 وهو مشرك" (r)
r.



 قال تعالىى:
 والمعنى: لا شك أن إبليس كان مأمورًا بالسجود إنما منعه من ذلك الاستكبار

[^0]
## 

جاء الكفر في القرآن على قسمين، قسم اشتمل على التكذيب والإباء والشك والنفاق، وهذا هو المسمى بالكفر الأكبر، والكفر الأكبر هو المشرج للملة والموجب للخلود في النار، ثم النوع الثاني وهو الكّر الكّر الأصغر وهو غير مُخرِرج من الملة وهو وهو المسمى عند العلماء بكفر دون كفر وهذا النوع ينقص من إيمان العبد الذي اقترف شينَّا من هذا النوع. أولًاً: الكفر الأكبر
 ويجعل صاحبه خالدًا في النار يوم القيامة، ومن خلال النظر في آيات القرآن يمكن القول إن الكفر الأكبر ورد في العرآن على عدة أنواع: بيانها على سبيل المثال الما ما يلي: ا. كفر التكذيب.
وتد يسمى بكفر الجحود.
 (回) (G) [البقرة:9 ${ }^{\text {[الـ] }}$


 والمعنى: لا أحدُّ أشدَّ عقوبةً ممن كذب

501
\&. كفر النفاق.
وهذا يعد من أشد أنواع الككفر، لاسيما
 الكفر للرسل، وتشكيك الثناس في الله اللدرك الأسفل من الثارا، ولقد بينت سورة تعالى، وعلى عدم الإيمان بالعقيدة، كإنكار البقرة فضائح أهل النفاق.




وقال تعالى:
 [الدنانقون:ب].
ثانيًا: الكفر الأصغر
اوهو كل معصية ورد في الشرع تسميتها كنرّا، ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، واللذي يخلد صاحبر الـا النار، والكفر الأصغر لا يخرج صا صاحبه من
 يترتب على الكافر الجاحد أو أو أحكام الكفر الأكبر، بل هذا النوع من الككر يعمل على نتص الإيمان عند صاحنرا لاحبه وضعفه، واللذي جاء بسيء من الكفر الأصغر له ما ما للمسلمين من حقوق، وعليه ما عليهم من واجبات ولذا قيل في تعريفه: وهو ما لا يناقض أصل الإيمان؛ بل ينقصه ويضعغفه، وهو المشهور عند العلماء بقولهم: كفر دون كفر

كما قال تعالى حكاية عن صاحب اللجتين:






يقول: الشنتيطيوقوله في هذه الآية

 يدل على أن الشك في البعث كفرٌ بالله تعالى.
وقد صرح بذلك في أول سورة (الرّرعد" في قوله تعالْى:
隹



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الجـامع لأحكام القرآن، القرطبي، • (1) }
\end{aligned}
$$

النعبم وسترتموها وجحدتموها (ب) فكفرهم ليس كفر ملة بل كفر نعمة لم يشكروا ربهمَ، وكفر النعمة فيه خمس مسائل كما ذكر الفوزان في شرحه لكا لكتاب التوحيد فقال ما نصه: اللسألة الأولى: أن إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله. اللسألة الثانية: أن إضافة النعم إلى غير الله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. المسالة الثالثة: في الآية وأوال السلف دليلّ على عدم جواز نسبة الأشياء إلى أسبابها، وأن ذلك من كفر النعمة، لأنه معلومٌ أن الريح الطيبة سببٌ لجريان السفينة، وأن حذق الملاح سبب لُجريان السقينة، ولكن إذا أضاف التنيجة الطيبة إلى هذين السبيين صار ذلك من الككر بنعمة الله.
 القلب؛ الكفر والإيمان أخذًا من قوله تعالى:

[اننحل:بی].

ففيها: اجتماع الإقرار والإنكار، والكفر والإيمان في الُقلب، فأيهما غلب على صاحبه صار من أصحابه.
المسألة الخامسة: أن كفر النعمة يكثر وقوعه في الناس، وهو ما يجري على ألسنة
(Y) انظر: تفسير القرآذ العظيم، ابن كثير،

ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله عز وجل إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والثنوب وعلي
 الكفر، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوبي (1) .


 (四)
[انسحل:17].

 والمعنى هنا كفران النعمة، قال مقاتل: اومن كفر النعم فلم يوحد ربه عز وجلي فإني الله غنيّ عن عبادة نحلقه حميدّه( (ث)، وللكفر الأصغر عدة أنواع من أبرزها ما يلي: 1. كفر النعمة.

معناه: جحودها وعدم شكرها، ولقد دلل القرآن على هذا النوع.



والمعنى: لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيلنكم منها، ولئن كفرتم، أي: كفرتم
(1) الإيمان، عبدالله بن عبدالـحميد ص (Y) تفسير مثاتل بن سليمان، $\uparrow$ (

3
الناس، فهذا مما يوجب الحذر منه، وأن [الهمزة:1:].

والمعنى: ويل لكل طعان قبوح عياب في الناس، ومنه قول مقاتل بن سليمان (ايعني الطعان المغتاب اللذي إذا غاب عنا الرجل اعتابه من خلفه، لمزةٌ يعني: الطاغي
 ويَّنتِ السُّنُّ كفر الطعان كما كا فيا في الحديث عن أبي مريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنتاذ في الناس هما بهم كفر": الطعن في النسب، والنياحة على الميت) (8)
قال النووي معلقًا على الحلديث: (وفيه أقوالٌ: أصحها أن معناه هما من أعمال الكغار وأخلاق الجانهلية، والثاني أنه يؤدي إلى الكفر، والثالث أنه كفر النعمة والإحسان، والرابع أن ذلك في المستحل، وني هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة|(0) ${ }^{\text {(0) }}$
؟ . من ادعى إلى غير أبيه.


الإسلام جاء لينظم علاقات الأسرة على

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \left.{ }^{\text {( }} \text { ( }\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { باب إطلاق اسم الكّفر على الطعن في النّ النسب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الـحجاج، } \\
& \text { النووي، }
\end{aligned}
$$

الإنسان لا يجري على العوائد المخالفة
-للشرع
r. قتال المسلم.

فيتتل المسلم أخاه بغير حق، ويدلل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم.

 وفي الحليث عن زبيلِ، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة، فقال: حدلثني عبد الله أن ألنبي صلي الله عليه وسلم قال: (سباب
 وبالجمع بين الحديث والآية يتضح أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان، كما أن قتال المسلم يعد من الكفر الأصغر، وليس الما من الكفر المخرج من الملة، فلم يتصفوا بخلاف الإيمان مح اقتالئهم. بـ الطعان في الأنساب. ففي القرآن الككريم جاءت سورة تذم هذا الصنف من الناس وهي سورة الهمزة قال
 (1) إعانةا المستفيدنيبشح كتاب التوحيد، الفوزان، . $10 \mathrm{r} / \mathrm{r}$
(Y) أخرجه البخاري في صصيسه، كتاب الإيمان،






زيادة على ما سبق، لا أنواع كتيرة من المقام لذكر الأصغر.
الأساس الطبيعي لها، ويحكم روابطهاء ويجعلها صريحة لا خلط فيها ولا تشويه أبطل عادة التبني، ورد علاقة النّسب إلى أسبابها الحقيقية)
وأسبابها الحقيقة تقوم على البنوة الحقيقة من نحو الزواج والثناسل، فجاء الإسلام ليقضي على عادة التنني كما كان شائعا في الجاهلية، فكان كل من أعجب بولد نسبه لنفسه، وكل من أعجب بواحد ينسب نفسه إليه ويقول: والدي، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه العادة.
كما في الحديث عن أبي هريرة، عن
النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا ترغبوا
 والمعنى وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يَخْلُدُ صاحبها في النار (Y) وعلى ذلك فإنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر -بالعبد- أن يسمى كافرَا، وإن كان ما قام به كفر، وأما الشُعبة نفسها فيطلق
 (Y) أخرجه البخاري في صصيته، كتاب الإيمان،
 باب ومسلم في صسيحهي، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، / / •ه، رقم الشا . $00 / \mathrm{/r}$ / (६) النظر ضوابط وأصول في التكفير، عبداللطيف آل الشيخ، ص 0٪

يقوم على اتباع الغير دون علم، وهذا النوع
 بدعوى اتباع من سبقهم حتى وإن كانوا الاعلى ضلال، فأدى بهم الأمر إلى الركون إلى الكفر، والمقلد الكافر هو الذي الني الل عنه
任
 ．
 وعاب عليهم تقليدهم آباءهم（ب）
وبسبب تقليدهم اتبعوا من أضلهمه، فكان عاقتتهم الخسران في يو يوم القيامة، وأن نُلِّدوا في النار، وأصبحت أمنيتُهم أن لو أطاعوا الله والرسول صلى الـي الله عليه وسلم كما أخبرنا القورآن بذلك： قال تعالى：： سَحِّ

 （颫） ， كِئَ والمُمَلِّدُ مذموم؛ لأنه انصرف من الحق إلى الباطل، ولم يفسح لعقله مجرد الثّفكير،



## 

تعددت أسباب الكفر فمنها ما هو نابع من داخل صاحبه، وهي تتعلق بالقلب وتسمى بالأسباب الاعتقادية، أو أسباب شكية، وتتمثل في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وأيضًا جحوود الأنبياء، وعدم الإيمان بالئتب المتزلة، ولقد حمل على ذلك عدة أسباب منها التقليد، والاستكبار، والحسد والجهل． أولًا：التُقليد：

عرفه ابن تيمية فقال：هو قبول تول الغير
بغير حُجَّة، كالذين ذكر الله عنهم أنهم：下َ ． $\mathrm{Cl} \cdot \mathrm{F}:$ ：

 وقال： ． ونظائر هذا في القرآن كثيرّ، فمن اتبع دين آبأئه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه نهذا هو المقلد الملمّمم، وهذه حال اليهود والنصارى؛ بل بل أهل البلدع والأهواء في هذه الأمة الذين
 ومن خحلال التعريف يتضح أن التقليد


غَ والاستكبار ينتج عنه كفر الإباء، وأول من تزعم وتسربل بهذا الاستكبار كان إيليس، يقول ابن القيم: پوأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإلاء والاستكبار، ومن هذا كفر من عرف صنا صدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند الـد الله، ولم ينقد له إباء واستكبارًا، وهو الغالبالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن

 والاستكبار أو التكبر من أشد الصفات ذمّا، طُرِدَ إبليس بسبيه وأصبح من ألعن الصاغرين. قال تعالى: (四) (15)
[الأعراف:זו].

وبه خالف أمر ربه، ومن وقتها ناصب

 إلى الأرض قوله تعالى:
 في الجنة، ولا ينغئي أن يسكن الجنة ولا


 وقال تعالى:
 وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقًا في معصية الله: كان له نصيبٌ من هذا الذم والعقاب. والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله: إما أن يتبع الظظن؛ وإما
 كل من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن أهل البدع والفجبور من هذه الأمة. كما قال تعالى:


 ثانيًا: الاستكبار

الاستكبار هو الركون للهوى، ومنه




 اكَستَحِرْرِنَ

(1) مجحموع فتاوى ابن تيمية، \&/9^1.
$S$

تعالى: كا كاسَّهِمِينَ


 والمعنى: يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملانكته قبل خلقه له، وتشريفه إياه بأمره المّلائكة بالسجود له. ويذكر تخلف علون إبليس عن السججود له من بين سائر الملائكة، حسدَا وكفرّا، وعنادًا واستكبارًا، وافتخارًا بالباطل، ولهنا قالِ:
 في الآية الأخرى: :
 وقوله:

 وتوارث هذا الحسد من بعدهأهل الكفر،




يخبر تعالى المؤمنين بنغسية كير من أهل الكتاب، وهي الرغبة الملحة في أن يتخلى المسلمون عن دينهم الحق ليصبحوا كافرين، ومنشأهذه الرغنبة الحسد الناجم عن
(r) المصدر السابق، ع/ عبه.
. (1) والمهنة
ومن آفات الاستكبار الصد ومحارية دين الله تعالى، واستحلال المحرمات، قال تعالى: قا







 في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم. هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الُجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال، ويكدمم ليلا ونهارًا في أشغاله وأشغال رعيته،
 إمانةّ لهم واحتقارَ| (\$)، والله تعالى ألىد

 . ثالثًا: الحسد

والحسد هو تمني زوال نعمة الغير، لعن إبليس بسبب حسده؛ لأنه عندما أمر بالسجود لآدم عليه السلام حسده، قال
(1) معالم التنزيل، النغوي، 1AY/T.

للكفر بسبب أضغاذ تلوبهم. رابعًا: الجهل

كفر الجهل يقوم على عدم التصديق بسبب جهل صاحبه، ولذلك قال الله تعالى: . والمعنى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وهو القرآن الكريم؛ والناس دائمًا أعداء لما جهلوا
والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل آن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما يكون مثل هذا التكنيب عن مكابرة وعدئ وعداوة لا عن اعتقاد كونه مكذوبًا. ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوتٌ: فمنه عدمُ بحّ بحتُ
 وهو ما يكون بضربِ من الثبهة والثتردد أو يكون مع رجحان صدقة، ولكن لا يحيط بما
يؤدي إليه التكنيب من شديد العقاب (1) أمر الله تعالى أن يوضح الرسين الرسول صلى الله عليه وسلم للمسركين حقيقة الإسلام، الثام، النذين طلبوا الأمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأنهم لا يعلمون عنه شئًا، فإذا علموا فقد أقيمت عليهم الحجبة. قال تعالى:

[^1]نفسية لا ترغب أن ترى المسلمين يعيشون
في نور الإيمان بدل ظلمات الكفر) (1) . ويين ابن اللتيم سبب عداء اليهود الديائم للمسلمين، فيقول: (انحملهم الحسدوالبئى البيا على الكفر به وتكذيبه||(\$). ويذكر ابن القيم أركان الكفر فيقول: |أركان الكفر أريعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة، فالكبر يمنعه الانقباد، والحسد يمنعه قبول النصيحة ويذلها، والنضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه

التفرغ للعبادة|(1) قال تعالى أيضًا مدللًا على حسد أهل


وسبب هذا الحسد الدائم فيهم أنهم يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم اختصوا بالنبوة دون غيرهم من الناس، وقد بين الله سبحانه أن ذلك وهم، فقال تعالت كلماته: وَلْ أي: إذا كتم تحسدون الناس لما توهمتم أن النبوة فيكم، وأنكم أهل الوحي دون
 فكان وقوع الحسد منهم هو طريقهم


5


 أَ والمعنى على ذلك: كذبتم بآياتي غير عالمين بها. يعني: ولم تتفكروا في صحتيا بل كذبتم بها جاهلين غير مستدلين، لا عن خبرة ولا عن معرنة بيطلانها، أماذا كتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا .


 [1/توبة:7].
ومعنى
اللذين أمرتك بقتلهم منكا الأمان من المقتل



 كل هذا؛ لأنهم تومُ جهلةٌ لا يعلمون دين الله وتوحيده(1).
ومن آنات كفر الجهل في الدنيا أنه يزين لصاحبه أنه يفعل خيريا، وهو في في حقيقة الأمر
 في الأرض، والتهكم على المؤمنين. قال تعالى مبينًا حال الكافافرين المفسدين:






وقد بين اللهُ حالَ هؤلاء الجهلة في يوم ألقيامة، فكان عقابهـم أن يحشروا أثوابجا، ثم

يساقون كالأنعام.
(1) الوجيز، الواحدي ص \&\&\&.



 والمعنى: يريدون أن يتخذوا بين ذلك
 ولا واسطة؛ إذا الحق لا يختلف فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بَلَّعُوا عنه تفصيلَا أو إجمالًا، فالكافر بيعض ذلك كالكافر بالكّل

في الضلال(1) r.

وهو افتراء الكذب على الله تعالى،

 وقد عبر القرآن عن كذب أهل الكفر بالظلم. قال تعالى:
 [لأنعام:با]. والمعنى: من أََّدَّ ظلمَا ممن انتلّق على الله قول الباطل، أو جحد آياته وأدنلته، إنه لا يفلح الظالمون أي: لا ينجح القائلون على

الله الباطل (Y).
(1) أنوار التنزيل، اليبضاوي،



## 

تعددت مواقف أهل الكفر من الله تعالى فجحدوا وجوده، وكذبوا بآياته، وكفروا برسله، وأنكروا كتبه المنزلة على أنيائه، واتخذوا آيات الله هُزواوا، ولم يسلم رسل الله من محاربة أهل الكفر لهمه، بل منهم من قتل، ومنهم من ماجر ومنهر الونه من لحقه الأنى بسبب اللدعوة، وأنكروا اليوم الآخر،
 كَ كَ (C) (r) [الجاثية:؛צب].
كما سجل عليهم القرآن ذلك، وقتلوا وباروزا أهل الإيمان بالحرب الضيروس إلى يوم الدين، واتبعوا الشياطين فزينوا لهم أعمالهمم، كل هذا من أجل صدمه عن دين الله تعالى.
أولًا: موقفهم من الله تعالى: من أشد مواقف الككار موقفهم من الله تعالى خالقهمه، ومن أبرز مواقفهم كما حكى الثقرآن مايلي:
ا. الكفر.
وأهل الكفر يصرون عليه ومن ذلك قوله
تعالى:


5

والرسل بعدة أسلحة كان التكنيب أولها، فكانت عادتهم كلما جاءهم الأنبياء ألأبياء أو الرسل يقابلونهم بالتكنذيب والأذى فأصنح التكذيب مطيتهم. قال تعالى:



 . الْرُرْتَلِينَ
Y. الاستهزاء.

التهكم والسخرية من الأنبياء والمرسلين
عادة من عادات الكفار.

قال تعالى: :

[يس: :با].



والمعنى: وما يأتي شيعَ الأولين من رسول من الله يرسله إليهم بالدعاء إلى توحيده، والإذعان بطاعته، إلا كانوا به يستهزون: يقول: إلا كانوا يسخرون بالرسول الذي يرسله الله إليهم عتوا منهم وتمردًا على ربهم(ب)، فإن الاستهزاء أو التقليل من شأن الأنبياء والرسل هو كفر
(ץ) جامع البيان، الطبري، T9/IV.
r. اليأس من رحمة الله.

القنوط صفة لازمة لأهل الكفر .
قال تعالى: هِ رَيْهِ
وقال تعالْى:

والمعنى يقول: لا يقنط من فَرَجِه ورحمته ويقطع رجاءه منه القوم الذنين يجحدون قدرته على ما شاء" (1)، ثم جعل اليأس من رحمة الله وتفريجه من صفة الكافرين؛ إذ فيه إما التكليب بالكربوبية، وإما الجهل بصفات الله تعالى (ب). §. جـحود النعم. وهو إنكار نعم الله تعالى، وعدم مقابلتها بالشكر، ومقابلة الجحصود بالإمالكاك. قال تعالى:



 ثانيًا: موقفهم من الأنبياء والرسل:
I ـ التكذيب.

اعتاد أهل الكفر على محاربة الأنبياء

$$
\begin{aligned}
& \text { (ال:جواهر الـحسان، الثُعالبي، (Y) }
\end{aligned}
$$

مخرج عن الملة، قال السعدي: (إِإن والجنون(ث) الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرئ وهذا الأمر كان فاشيًا في الأمم السابقة وخاصة اليهود، ولقد سجل الثله تعالى على





بِيْتُوْونَ


[النساء:100]
وتعددت صور القتل فقد شُقَّ زكريا بالمنشار نصفين، وتُطعت رأسُ يحيّي، وتآمر النصارى على صلب عيسى فنجاه الله
ورفعه( ().

ثالثًا: موقفهم من الكتب المنزلة: ا 1 التكذيب.
قال تعالى: لا لَ




(Y) تأويلات أهل السنة، أبو منصور الماتريدي،
rar/a
(ب) الظر : تاريخ دمشق، ابن عساكر، 197/19.

عن الدين؛ لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله، وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بينيء من ذلك منافِ لهنذا الأصل ومناقض له أشد
(المناقضة||(1)
「. إيذاء الرسل.

ومن صور الإيذاء الاعتداء عليهم باللسان واليد، فما من نبي جاء إلا وآذاه قومه، ولعل الأنى قد جاءنمـ من أقرب الناس إليهم. وذلك قال تعالى: الـ




عمران:1^1]
ولقد تنوعت صور الإيذاء بين وصفهم بالسحرة وإلصاق الجنون بهم، قال تعالى:

 قال تعالى:
 [انذاريات:هr:
والمعنى: يصبر رسوله صلى الله عليه وسلم على أذاهم بنسبتهم لياه إلى السحر
(1) تيسبر. الكريم الرحمن، السعدي، ص صغ ب -

5
.[77
r. وهو بمعنى الثبديل والثغيير، أخبرت آيات الثقرآن عن حال اليهود والنصارى وما فعلوه من تحريف في التوراة والإنجيل،


 يقول القرطبي: (اهم علماء اليهود النين
 والح大ال حرامًا اتباعا لأهوائهم.
 وعلموه. وهذا توييخُ لهم، أي: إن هؤلاء اليهود قد سلفت لآبائهم أناعيل سوئ وعناي، فهؤلاء على ذلك السنن||(8) ليس هذا بل كتبوا كلامًا بأيديهم وزعموا



 .
؟ . قولهم أساطير الأولين.
أي: أباطيل تصص من سبق.

قال تعالى:

( ( الـجامع لأحكام الثق آن، الثق طبي، r/r.
 والمعنى: أنهم لما سمعوا كتاب الله عز وجل تعجبوا منه، ووضعوا أيديهم على أفواهـم تعجبّا (1)
لنلك أعد الله تعالى لمن كذب بشيء من آياته العذاب الأليم، وسمامهم بالظالمين. قال تعالىى:


[الأنعام:10V].
r. الاستهزاء بالآيات.

ولقد ذم الله تعالى مؤلاء الذين يتخذون

 (0) (الجائية:9]

يقول ابن كثير: ا(أي: إذا حفظ شيئًا من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهيا وهزوا، أولثك لهم عذابٌ مهين؛ أي: في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ بالها.
سئل الشافعي عمن هزل بشيء من من آيات
الله تعالى فقال: (هو كافر)|(\$)



(1) (الهناية إلى بلوغ النهاية، مكي بن طالب .rvA•/0


［ M Y：Y：
 المسلمين، يومهونهم أنهم على حق، والمراد بذلك علماء اليهود، أو مشركو
 وقال تعالى： مِنَ祭 نَكِهِينَ四四 يَيْرُ ［المطففين： 4 ［ 4 ［
الغمز：الإشارة بالجفن والحاجب، أي يشيرون إليهم بالأعين استهزاءة．

 يتفكهون بذكرهم（＋）．

 بخير أبدًا من ربه، ولذلك قال تعالى فاضيكا إياهم：




$$
\begin{aligned}
& \text { Y•Y/ / /Y) تفسير الثر آن، العز بن عبدالسلام، } \\
& \text { (Y) معالم التنزيل، البغوي، } 1 \text { (YV/0) }
\end{aligned}
$$

 نَّ
 تم خفف عنهم بأن يأتوا بعشر سور من

 فعجزوا، فخفف عنهم التحدي على

［البقرة：شبا］
فعجزوا عن الإتيان بأتصر سورة من سور القرآن．
رابعًا：موقفهم من المؤمنين：
ا ـ المعاداة والقتل ．
يحاول أهل الكفر دائمًا قتال أهل
الإسلام، حتى يردوهم عن دينهم. .

قال تعالى：龬 ［البقرة：TMIT］
والمعنى：إنشبار عن دوام عداوة الكفار لهمّ، وإنهم لا ينغكون عنها حتى يردومم عن دينهم
r．الاستهزاء والسخرية．


 （1）أنوار التنزيل، الييضاوي،

5
والإنكار والكفر.
ا ـ الكفر والتكذيب.
 (a) (0) (0) [الأعراف:0]ـ].

 كافرون بالآخرة كفرًا متأصهلا فى نغوسهمّ،
 ولومتا على إنكارمم يوم البعث والجزاء الثاء وقد سجل الله تعالى عليهم تكنيّمرم وعدم تصديقهم في كثير من الآيات منها قول الله تعالىى:



 والثواب، والعقاب)(8)
ومن ذلك ما جاء عن مسروقِ، عن عائشة، قلت: يا رسول الله، ابن جلدعان كان كان في الجاملية يصل الرحمب، ويطعم المسكين، نهل ذاك نافعه؟ قال: (لا ينفعه، إنه لم يثل

 (0) أخرجه هسلم في صصيته، كتاب الإيمان، باب الدليل علي أن من مات على الكُفر لا

وفسر النووي معنى هذا الحديث: بـرأن وعظامهم وتتفت وتنتر في الأرض، وكا وكانوا

سادسًا: موقفهم من الشياطين:
انكب أهل الككفر على اتباع الشياطين فسول لهم الثيطان وأملى لهم، فاتبعوه فكانت الموالاةوالاستهواءء، ولقد بينت كثير من آيات القرآن الكريم ذلك، منها ما يلي: ا الموالاة.
قال تعالى:而
[البقرة:]
فموالاة الكفار تعني التقرب إليهم، وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال
 الشياطين. وهذا مما يدل على أن الطاغوت
r. r. التحاكم إلى الشياطين.

قال تعالى:



 والمعنى على ذلك: يريدون أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) التفسير الـحذيث، محمدل عزت، } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

 وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لم يقل: رب اغفر لي خطينتي يوم الدين) أئ
 كانرُ، ولا ينفعه عملًّ . قال القاضي عياضُ رحمه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفهـم أعمالهم ولا ويا يابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذابِ|"(1) r. التشكيك والاستهزاء.

لم تسلم الأمور الغيية أيضًا من سخرية واستهزاء الثوم الكافرين.



.

والمعنى: كلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأمر البعث كان أهلم الكفر يستنفرون الثناس استنفار تشويش واستنكار واستهزاء قائلين لهم تعالوا ندلكم على الرجل النّي ينبيء الناس أنهم سيخلقون خلقًا جديدًا بعد أن يموتوا وتبلى أجسادهم
(1) (1)

5
 والمقصود بالاستحواذ: (الاستيلاء عليهم، من حاذ الإبل يحوذها إذا ساقها - سوقَا عنيفًا) (ب)

سابًِا: موقفهَم من بعضّهمَم بعضًا: يقف أهل الكفر صفًا إلى صفّا فعقيدتهم الموالاة والتبعية لبعضهـم البعضى، وفيما يلي بعض مواقفهم تجاه بعضهم البعض:
ا. الموالاة.

ومعناها محبة أهل الكفر واتباعهمه، قال

 حذر الله تعالى أهل الإيمان أن يتخذوا من اليهود والنصارى أولياء، فقال تعالىى:


 [المائدة:01] 0 ]
وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يوالي كافرَا، لكن يجب على المسلم ألم أن يبرأ إلى الى الله تعالُى من أهل الكفر؛ وأن يوالي أهل الإيمان.
وقد أمر الله تعالىى بالبراءة من عبادة الكفار، فقال تعالى: بلَ

يتحاكموا ويتراجعوا في الخطوب والوقائع إلى الطاغوت المضل عن مقتضى الإيمان والكتب، والكال أنهم قد أمروا في الكتب المنزلة أن يكفروا به، أي: بالطاغوت، وما ذلك إلا أن يريد الشيطان الذي هو رئيس الطواغيت أن يضلهم عن طريق الـو الحق الحق ضالاًلَ بعيذًا، فالتحاكم إلى الطاغوت كفرٌ
بالله تعالى.

ولذلك قال االفخر الرازي): (يريدون
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرال المروا أن يكفروا به، فجعل التحاكم إلى الطاغوت الـا يكون إيمانًا بهء ولا شك أل الإن الإيمان بالطاغوت كفزٌ بالله، كما أن الكفر بالطغوت إيمانٌ بالله||(1) وعقب الفخر الرازي على قولهبآية أخرى تعقب آية التحاكم، وهمي قول الله تعالى: قَ


[النساء:70].
فقال: اوهذا نصٌ في تكفير من لم يرض بحكم الرسول عليه الصهلاة والسلامه| (ب) س. أستحواذ الشيطان على أهل الكفر. قال تعالى:



دين، لأن القوم كانوا يجتمعون على دين واحلد، فتقام الأمة مكان الدين، ولهيلا قيل للمسلمين: أمة محمد صلى الله عليهو وسلم،
لأنهم على ملة واحدة، وهي الإسلام) (\$) . وسبب تقليد أهل الككر الألفة والعادة واتباع الهوى والجهل. يقول ابن كثير معلقًا على الآية: قَالُوْا
 فيه من الشركُ سوى تقليد الآباء والأجداده، بأنهم كانوا على أمة، والمراد بها الدين هاهناه| (8)
(Y) انظر تفسير السمرقندي، ro/r




 والله تعالى قد أخبر عن البراءة من المشركين والكافرين فقال تعالى:
 . $[1: 1$ [10) r. التقليد.

قال تعالى:我


 ومعنى (1) على إيطال التقليد، لذمه إياهم على تقليد آبائهم، وتركهم النظر فيما دعاليا لامبم الرسولي عليه الصلاة والسلام إلئه( ()، لان أحلح الأمة


[لأنعام:^ب"].
(ثم يستعار في أشياء منها: الدين. كثوله:检

$$
\begin{aligned}
& \text { ،ONE/Y) انظر: جامع البيان، الطبري (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الس السععاني، }
\end{aligned}
$$


（四）

ويذكر الفيروزآبادي قسمي الإضلال فيقول：اوالإضلال أيضًا على قسمين： أحدمما：أن يكون سبيه الضالال، وذلك على وجهين：إما أن يضل عنك الشيه الشىء، كقولك：أخللت البعير، أي：ضل عني؛ وإما أن يحكم بضلاله．فالضصلال فی هنين سبب للإضلال．
الضرب الثانى：أن يكون الإضلال سبيًا للضلال، وهو أن يزين للإنسان الباطل ليضل، كقوله تعالى：囬 أَنْ⿰亻⿱丶⿻工二力 أي：يتحرون أفعالًا يقصدون بها أن تضل، فلا يحصل من نعلهم ذلك إلا ما فيه ضلال أنفسهم（Y）． ومن مظامر الضهلال：
1．الشرك بالله تعالى، قال تعالى：： يُشَرِلَ
［النساء：117］
Y．اتباع قرين السوء والشيطان، قال تعالى：

（1）المفردات، الراغب الأصغهاني ص． 01 （1） （Y）الظر：بصائر ذوي التمييز، الفيزوز（آبادي،


## صهنات الكا

أخبر القرآن الكريم في كثير من آياته عن صفات الكافرين، ولعل من أبرزها الضهالال والغرور، فلا يريدون السير في الطرين المستقيم، وظنهم أنهم على الحّ الحق وما سواهم على الباطل، أنعم الله تعالى عليهم بالجوارح فلم يتنفعوا بها، بل سخرو الئرها في محارية الإسلام وأهله، فظلموا مَنْ تمسَّكَ بدينه، كل هذا بسبب الحسا ولا والهوى النـي تمكن من قلوبهمه، بل كانوا يتعبون الباطل ويجادلون به، فركنوا إلى هوامهم، ولقد دلت آيات القرآن كما سابين فيما يلي． أولًا：الضلال والإضلال：
يُقَسَمُ الراغب الأصفهاني الضضلال إلى قسمين فيقول：
 معرفة الله ووحدانيته، ومعرفة النبوة، ونحوهما المشار إليهما بقوله：الوَوَّن
 وَآْيَّرْ
［أنساء：جبا］．
＊وضلالٌ في العلوم العملية، كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات، والضهلال البعيد إشارةً إلى ما مو مو كفر كقوله على ما تقدم من قوله：الْوَوَمَن


منهم أنه كرامة ونعمة، وكذلك اغترار العابد بعبادته والزاهد بزهادته، والعارف بمع ونعرفته، وربما أقلم هؤلاء على معصية ربهم ظلّا منهم أن الله عز وجل لام
-إليه وكرامتهم عليه||(1)
وأسباب غرور الكفار:
| . شدة إعجابهم بالدنيا، وحرصهـم عليها، قال تعالى:重
 نَبَانْهُ
 قَ
 (أراد الكفار بالله، وخصهم باللذكر؛ لأنهم أشد إعجابًا بالدنيا، وأكثر حرصًا
. ${ }^{(Y)}$ (Y) Y. الاستكبار والإعجاب بالنفس، قال تعالى:重 [فصلت:10]. والمعنى(استكبروا عن أمر ربهم وتجبروا، وأعجبهم بطشهم وقوتهم، وما أهطاهم الله من عظم التخلق وشدة البطش، ونسوا أن الذي
(1) مقاصد الرعاية لحققوق الله عز وجل، العز بن



 ووَ [rq-rv:rer
r الخليل إبراهيم عليه الأسلام: إِّنَّ

.
\& \& التقليد دون تفكير، قال تعالى:

 0. الصد عن الحق؛ واستحباب الدنيا على الآخرة، قال تعالى: (1)




ثـانيًّا: الغرور:
مدار الغرور الْجهل، يقول العز بن عبدالّسلام: (ومدار الغرور كله عله على الُجهل، فما اغتر الكفار بعبادتهم إلا جهلا منهم بحبوطها، وما اغتر المبتذعة ببدعهم إلا جهأَ منهم بيطلانها، وما اغتر الأغنياء


5
 تَرْرِ يقول البغوي: هالان العقل يمنع صاحبه من الككفر والجهودها (Y)
Y. عدم إيصارمم رغم وجود أعينهم،


٪. عدم سماكهم رغم وجود آذانهمه تال تعالى:

 (وصفهم بأنهم لا ييصرون بعيونهم ولا يعقلون بتلوبهم.جعلهم في تركهم الحت وإعراضهم عنه، بمتزلة من لا لا يصر ولا يعقل . يم مال جل وعز
 منانعها ومضارها، ،تلزم بعض ما لا . تبرصر)
\&. عدم استخدام حواسهم إلا في خلمة



 الحواس في الطاعة والثفكر والتدبر يدل على عدم عمل العقل، مما لا يتنغ

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) معاني الثقرآن، الزجاج، (Y (Y) }
\end{aligned}
$$

خلق ذلك فيهم وأعطامم يلياه هو أشد منهم توة، فجحدوا بآيات الله عز وجل - وكفروا بها)

٪. عدم تعجيل العذاب للكافرين في
النينا، فيجعلهم يتمادون في الغرور
 كانَ我 . ع. كثرة الكمال والعطاء، يجبل الكافر في غرور شديد، ولا ينسب العطاء لله تَالى، تال تعالى: كَ كَ


ثالثًا: عدم الانتفاع بالعقل والجوارح: إن الكافر لا يشغل عقله بما ينغه، ولا ولا يستخدم جوارحه اللا في الني يضره، وني تقليدالأنامام. قال تعالى: . ولقد ذم التقرآن الكريم أهلم الكفر بـبب عدم تعقلهم وتدبرمم، ومن أمثلة ذلك كما جاء في القرآن ما يلي:
 (1) الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب .7\&9人/1.

رابعًا：الظلمم：
الظلم في اللغة معناه：（الجور ومجاوزة الحده، وأصل الظلم، وضم الشيء في غير
موضعه)(\$).

وعرف الظلم في الاصطلاح بأنه：（وضع الشىء فى غير موضعه المختص بهـ بها إما بنقصان أو زيادة، وإما بعدول عن وقته أو
．${ }^{\text {（8）}}$
وفسر الشرك بالظلمه، قال تعالى ： أُلِّرْf تفسير الظلم بالشرك علي إطلاقه، وإن فسر بما هو أعم فيحمل كلّ على ما يليق

ويدلل على هذا المعنى ما جاء في الحلديث الصححيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال：لما نزلت
 يا رسول الله، أينا لا يظلم ثفسه؟ قال：（ليس كما تقولون ［الأنعام：AY］．بشركِ، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه：يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لكظلمٌ عظيمّ）لـ

[^2]الكفار به．
ه．عدم عظة الكافر ممن كان قبله، قال


 ألْقَ الاعتبار أو العظة يدل بالحال على فساد العقل، والمعنیى（فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها، يعني：فتصير لهم قلوب بالنظر والعبرة لو كانوا يعقلون بها، أو
质 أي：النظرة بغير عبرة، ويقال：كلمة
الشرك．
 العقول التي في الصدور، وذكر الصّلير

 ولم يجعلوا لجوارحهم نصيبًا من النظر والسمع قوله تعالى：
 ［الملك：•1］．نسمع سماع من يميز ويتفكر، ونعقل عقل من يتدبر وينظر
 نسمع الحق ولم نعقله، أي：لم نتنفع بأسماعنا وعقولنا）（Y） ．1－1 انظر تنسير القر آنّ، السمعاني،（Y）

5
ممن افترى على الله كذبا، كمن زعم
 معه أو من دونه أو يتخذ وليّا أليّا له يقربه إليه زلفى ويشفع للناس عنده، أو زاد فى دينه ما ليس منه، أو من كذّب بآبآياتها المُقْزَلَّةِ كالقرآنَ، أو آياته الكُكونية الدالة
على وحدانيته) (ب) .

ع. موالاة أعداء الله تعالى، والمقصد



 هُمُمْ ه. السخرية من المرسلين، قال تعالئى:



خامسًا: اتباع الباطل والمجادلة به: والباطل ضد الحق، ومقصوده هنا الككفر والانحراف، ولقد اللقرآن الكريم كثيرة في هذا المعنى تبين أساليب الكافرين، في المججادلة الباطلة عن عقيدتهم بغية الانتصار للنفس، دلت آيات الثقرآن الكريم على كثير من أسباب الباطل والمجادلة به، فنجاءت الآيات ميبنة ومؤكدة

يعني: يجحاون بآيات الله( ${ }^{(4)}$ ب. إيحاء الثياطين للكافرين بالجدالـال،

 والمعنى(أي يوسوس الشيطان لوليه فيلقي في قلبه الجدال بالباطل) (8) \&. خصام الرسل وتكنذيهمه، ومنه




罒

 (1) (1)


 (0) ومنه مكان دحض، أي: مزلثةة، ومزلة أقدام، والباطل داحض؛ لأنه يزلق ويزول فلا يستقر، جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان (0).

لحال الكافرين في الصد عن دين الله تعالى، وفي اقترانهم للسبل التي اتخذورها ليكذبوا الرسل، ومن هذه الآيات القرآنية ما يلي: الالمجادلة في الدين، وهو بمعنى الخصام في اللين، ومن ذلك تول الله تعالى:




 تدل على صدقك حالهم في البعد عن الإيمان

اللدين)( ).
Y. جهودد الحق، ومن ذلك قول الله تعالى:
 (1) [الأنال:ب]. والمعنى: جحود الحق بعد وضوح برهانه علم لاستكبار صاحبه، وهو - فى الحالد فی وحشئة
 حياته ويتمنى وفاته( (Y) ومنه قول الله تعالى: .
(1) الوجيز، الواحدي، ص ^ع .
لطُائف الإشاراتّ، الثششيري، I/ ع • ج.

على الكافرين منها:

1. إرسال الرسل، قال تعالى:

 [170:100
 أي: ييشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من نالف أمره وكذب رسله بالعقاب
 وَ َِ وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأبام؛ لئلا

يبقى لمعتتذر عذرٌ (1)





 ץ. المجادلة بالثي هي أحسن، قال تعالى:



(1) تفسير القُر آن العظيم، ابن كثير عVo/r.

## 豙

أرسل الله الأنبياء والرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فإذا أطاعوهم فقد اهتدوا، وإن تولوا فقد أقيمت عليهم الحمجة، قال تعالى: :

عَنْيَّا مَكِمًا

وقد أمهلهم الله تعالى عساهم أن يتوبوا وأن يأخذوا العظة والعبرة ممن سبقهم، وتارة تكون سنة الله تعالى الاستدراج، ولعلها أيضًا تفتح لهم طريق الهـر الهداية، فلما أصروا على كفرهم وعنادهم أمر الله تعالى بمجاهدتهم، ولقد جاء جاءت آيات القرآن الكريم تبين عدم التسوية بين المؤمن والكا أُبذا، فالمؤمن في معية الله تعالى يأتمر بما أمره الله به، وينتهي بنهيه، والله تعالى ترك
 إلى الله توبة نصوحة بَدَّلَ ما كان عليه من الـي ميئات وذنوب إلى حسنات، ولا أدل على ذلك من رحمة الله تعالّى بعباده، فالله تعالى الى لا يرخى لعباده الكفر، لكنهم لما اتبعوا أهواءهم حل حل ما حل بهم من الركون إلى الـى

الشياطين
أولًا: إقامة الححجة عليهمم:
أخبر سبحانه وتعالى بأنه غني عن العباد جميعا، وتعددت إقامة الحجة في القرآن
（4ia） ［الحتج： الحصجج بعد إخبارهم بعاقبة من كفر

قبلهم．
ثانيًا：：الإمالاء والإمههال：
والمقصود من الإملاء：الثتأخير．
قال تعانى ：
．

أمهل لهم وأؤخر لهمب） فعلى ذلك فإن المقصود بالإملاء إطالة المدة، يقول الواحدي معلقًا على قولّه تعالى


ليتمادوا في المعاصي＂（ع） للذلك وقت الله تعالى العذاب بأجل
 ． وقال تعالىى：
 والإملاء والإمهال له عدة أسباب في

القرآن الكريم منها： 1．بيان عاقبة الطغاة، وسوء مصيرهم،
قال تعالى：الْ

موضع آنحر：
 （ انظر الوجيز، الو احدي،
［النحل：：1r0］．هذف الدعوة الأول هو إدخال الناس في الإسلام؟ ولذا فإن اللدعوة تكون بالْحكمة والمّوعظة
 والمححاججة، فهو دفع الخصوم وإقامة الحجة، وبعدها يأتي هدف اقتناع التاع المجادل بالحق؛ ألا ترى－رحمكك الله－أن المسلمين يفرحون إفحام خصومهمم من الكفار ولو لم يهتد منهم أحد؛ لأنهم حققوا الهدف الأول من الجدال）（1）،كما قال تعالىي：或

 الجانب، كما أمر موسى وهارون، عليهما السلام، حين بعثهما إلى فرعون


\＆．بيان عاقبة الأمم الكافرة، حَفَلَ القرآن الكريم ببيان عاقبة المكذبين في الدنياك ومن ذلك قوم نوح وقوم عاد وثمود



 （1）التُفسير البياني لمـا في سورة النحمل من دقائقو


．IV： 1 ： ，المعنى（1） تليلا نسيعلمون عاقبة أمرمّ، حين يتزل بهم العقاب）（1）

ثالثًا：الاستدراج：

 （كلما جَدَّدوا خططئة جَدَّذنا لهم نعمة
 ولند يينت آيات القرآن الكريم الهدف من الاستدراج، تـارة يكون الهـف التوبة، فيذكرمم الله تعالى بحال السابقين تبلهم وأن الله تعالى أملكهم لما كذبوا الرسل، تالت تالى：
 （造） ］
ويذكرمم بحال الأنسرين أمهالًا حتى يستفيقوا من غنلتهم، قال تعالى：：
回岡）

وتارة يكون الهلدف الإغواء والضلال،
 ．تيسير النكريم الر حمن، السعدي، ص 919 （Y）


عَتْبَّ
 كَ الحليثع عن أبيموسى رضي اللهعنه، قال：قال رسول الله صلى الله عليه وسلم：（إن الله ليملي للظالم حتى إذا اخذلم لم يفله، قال：ثم مرا：
 ． 1 ［1． $\mathrm{P}: \mathrm{F}$ ： ץ．ليميز الله الغييث من الطبب، قال


[آل عمران:IVQ].
†．الإخلال والشُقاء ليزدادوا إثمًا، قال تعالثي：


 تعالى： كَمْ مَحْ


（1）أخرجه البخخاري في صحيحه،، كتاب تفسير

 ， $6 V / \uparrow$ كتأب البر والثهلة والآدابِ،


قال تعالى： سِينِينَ （象医）
 （أي：إنهم وإن طال تمتعهم بنعم الدنيا، فإذا أتامم العذاب لم يغن طول التمتع عنهم شينًا، ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم
．${ }^{(+)}$
وقال تعالى：
 （四）




 والمعنى：إن الله تعالى إذا أغدق النعم على العبد المعرض عن طاعته المقيم على معصيته فهذا الستدارج من الله تعالى، والمعنى تئيده السنة النبوية كما في الحديث عن عقبة بن عامرِ قال：سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول：（إذا رايت الله يعطي العبد، وهو في ذلك مقيمٌ على معاصيه، فإنما ذلك منه استدراجُّ．ثم تلا





［لأنعام：๕ צ］．

 كنا كتعناهم إياها）（1）
وفي الحـيث عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال：（إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ملى معاصيه الا يحب، فإنما هو استدراجٌ（ لم تلا رسولي

 حَحِّ
．${ }^{\text {（Y）}}$
المستدرجون في القرآن：أهل الكفر
المكذبون بآيات الله تعالى ورنى ورله والمتكبرون، والظالمون، والله تعالى قد يغدق عليهم العطايا فيمتعهم بعض السنيين، ثم يأتيهم العذاب فما أغني عنهم ما تمتعوا به من ملذات الدنيا．
（1）（ الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طانب r．ry／r


 وحستنه العراقي في تخريجه لأحاديت إحياء علوم الدّنيّن، وص0هد الألباني في صصيح الجامع ． 007 101／1
$S$

والمعنى: (حتى لا يكون شركُ بالله، وحتى لا يعبد دونه أحلّا، وتضمدحل ولا ولا عبادة الأوثان والآلّهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون ون غيره من الأصنام والأوثان) (ب)، وفي الحلديث عن أبي موسى، قال: (جاء رجلٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فِإن أحدنا يقاتل فضبًا، ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمًا، نقال: (من قاتل لتكون رالي كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله هز وجل)
بَ. أن يكون دفاعًا عن النفس، وردًا لاعتداء الكفار، قال تعالى:
 فِي
 أَلْيِّنُ وَقَبِلُوا ألْمُشُرِ
 .

أخرجه البـخاري في صحيدحيه، كتاب العلمب،
 رقم الإمارة، باب من قاتل كتُكون كلمة الله هي هي العقيا فهو في سبيل الله، لـها .19. $\varepsilon$

- (1) ( ${ }^{\text {(1) }}$ رابعًا: الأمر بمحجاهدنتهم:
أمر الله تعالى نبيه بمجاهدة الكافرين، فقال تعائى:


ولذلك فإن أصل القتال المشروع هو الجهاد، حتى يكون اللدين كله 'لله تعاللى، يقول (ابن تيمية): (أصل القتال المشون ونروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون اللدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن
 ولنذلك كان الأمر بمجاهدة الكفار لأسباب كثيرة منها ما يلي: | ـ أن يكون الجهاد تنفيذًا لأمر الله سبحانه


 Y. Y أن يكون الجهاد لإعاه كلمة الله

 عُدْوَنَ إلَا (1) (التحديت أخر جه أحمد في مسنده،
 وحسنه العراقي في تخرير الإليا الإحياء،
 الـجامع، رقم الج1 07.


بين الله سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات والأرض، ولقد أخلد العهد والميثاق على الأمم السابقة أن يعبدوه ولا يكفروا به، فإن كفروا فإنه سبحانه وتعالى غني عن الخلق أجمعين، قال تعالى:




 والمعنى: (وإن تكفروا كما كفر أمل الكتاب فإن لله ما في السموات وما وما في الأرض إنه لا يضره كفرهم؛ إذ له كل شيء، كما لم يضره ما فعل أهل الكتاب
 غني عن خلقه، فأخبرنا في هذه الآية بغناه .
أنخبر الله تعالى على لسان بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنه غني عن جميع الخلالتق إنسهم وجنهمه، قال تعالى

 حَ
والمعنى: إن تكفروا وجميع الخلق من


\&. إذا تقابل الصفان، فلا يجوز التولي بل يجب مجامدة الكفار، قال تعالى:




 (10) (إذا التقى الزحفان في صف القتال،
 من بعض، فلا تولومه الأدبار بل اثبتوا
 في ذلك نصرة لدين الله)(1)
خامسًا: غنى الله تعالى عنهم:
إن الله تعالى غني عن الخلق أجمعين،
 الكافرين، ولقد جاءت الآليات القارَآنية تبين ذلك، وتوضح أن الله تعالىى لا يالئي بخلقه إن لم يعبدوه، قال تعالى: هو
 , لِنَّا
 يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه؛ فإنه
 بكرة وأصيلاً، لولا إيمانكم) (ب)



3

ولذلك يقول ابن القيم: (إإنه سبحانه ذكر الكفار، ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ثم ذكر المؤمنين، ووصفهم بالإيمان والثعمل الصمالح والإخبات إلى ربهمه فوصفهم بعبودية

 عن رؤية الحق أصم عن سماعه؛ فـشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء، وسمعه أصم عن سماع الأصوات، والفريق الآخر بصير القلب سميعه، كبصير العين وسميع الأذن؛ فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين،
 . ${ }^{(Y)}$ وأهل الإيمان هم أهل الهداية، قالل
 وأهل الكفر هم أهل الضلالل، قال تعالمى:
 وأهل الإيمان هم أهل الفلاح، الذين آمنوا بالله ورسله.
قال تعانى:

 وأهل الككر هم أهل الخسران. قال تعالى:

(Y) إعلام الموقعين، ابن الثيمه، 1/119.

侕
 مستوجب للصمد لناته؛ لكثرة إنعامه وإن لم تشكروه، أو يحمده غيركم من الملائكة، وتنطق بنعمه ذرات الكائنات)(1) إن الله سبحانه وتعالى غني عن جميع خلقه مسلمهم وكافرهم، فكيف حال أهل الكفر والجحود، فإن الله تعالى أرسل اللرسل بالبيانات والهدى من أجل الخلق جميعا، فمنهم من صد وجحد فاستغنى الله عنهم. قال تعالى:


 [التغابن:0-7].

 سادسًا: لا يستوي المؤمن والكافر : فرق الله تعالى بين الظلمات والنور، فالظلمات هي الكفر، والنور هو الإيمان،

 كِ

(1 (1 فتح البيان، صديق خان A^/V.

يكنها، فلم يغن عنها بناؤها شُيئًا عند حاجتها إياه، فكما أن بيت العنكبوت لا يلا يلدفع عنها بردًا ولا حرَّا، كذلك هذه الألو ألا وثان لا تملك
لعابديها نفعا ولا ضًا ولا ولا خيرًا ولا شرًا) (1) ، وأهل الإيمان يثبتهم الله تعالىى في الدنيا

قال تعالى:



 يَنْتَوْنَّ وأهل الإيمان لا خوف عليهم ولا هم

 وأهل الككفر عليهم ذلة ومسكنة وغضب

يحزنون. من الله ومن الناس.
قال تعالى


 يِّتَدَّونَّ
وتارة أخرى يصف الله تعالى حال أهل الكفر والجحود بأهون البيوت بيت العنكبوت.
قال تعالى:
隹
 [العنكبوت:1٪].
㑕
 ونفعها عند حاجتهم إليها

(1) انظر الكشف والبيان، الثعلبي، YV9/V.

 (يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان نم ر.جع عنه، ثم عاد فيه ثم رنج على خلاله وازداد حتى مات، فإنه لا لا توبة بعد موته، ولا يغغر الله له، ولا يجعلّ له مما هو فيه فرجّا ولا ولا مخرجّا، ولا طريقًا إلى الهدى) (Y) Y. الاستهزاء بالله أو بشيء من آلآلاته


 تَسْتَتِ
 ب. إنكار السنة، فمن آمن بالثله واتبع رسوله، ثم فرق بين القرآنن والّسنة، فقد



 بَيْنَ


ع. من انتقص من مقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، قال تعالىي:





## grer

الدخول في الإيمان نمّ الخروج منه يطلق
 إجراء كلمة الكفر على اللـسان بعد الديخ الدياني في الإيمان، يقول صالكاساني الحتني": آلما ركنها، فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، إذ الرِّدَّةُ عبارةٌ عن الرجوع عن الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمى رِدَّة في عرف الشّرع (1) . وأهل الكفر دائمّا يتربصون بأهل الإيمان ليردوهم عن دينهم، قال الله تعالىّى حكاية الإية عن قوم شعيب عليه السلام


 والمعنى: (لنخرجنك يا شعيب ومن آمن بك من بين أظهرنا، أو لترجعن أنت وهم

 الوطن، أو العودة في ملتكم، ولو كنا كارهين الوين

لذلك؟ والاستفهام للإنكار) (ب) وللكفر بعد الإيمان عدة صور في القرآن الكريم منها:
l الكفر الصريح بعد الدّخول في الإيمان





قال تعالى：壆
［الأنفال： 1 ［ 1 ［
وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم مشركي العرب؛ لأنهم
أشركوا في الإلهية．



فإذا أحسن العبد بعد إسلامه لمم يؤاخذ
بفعاله قبل الإسلام، بل تبدل للحسنات． قال تعالي：：院地

［الفرقان：•V］．
وفي اللحديث عن ابن مسعوٍٍ رضي الله عنه، قال：قال رجلٌ：يا رسول الله؛ أنؤاخلذ بما عملنا في الإجاهلية؟ قال：من أحسن في الإسلام لم يوااخلذ بما عمل في اللجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول

والآخ
ومن أدلة مضاعفة الحسنات مكان

 المرتدين والمعاندين وقتالهـم، باب إثم إثم من أشركُ بألله، وعقوبتّه في الدنينا والآخرة،
 كتاب الإيمان، باب هاب هل يؤاخخّذ بأعمال


ترّة
جعل الله تعالى بابًا لا يغلق، أسماه باب الثوبة، يغفر فيه الذنوب جميعا، حتى من الي أشرك بالله وتاب إليه قبله．


 ［الزمر：بهـ］
（هذه الآية عامة في جميع الناس اللى يوم الققيامة في كافر ومؤمن، أي：إن توبة الكافافر النا تمحو ذنوبه، وتوبة العاصي تمحو ذنبه）（1）



 فوا



 إذا تاب الكافر أو المشرك توبية نصوحوحة، غفر الله له، والمقصود بالشرك الّاك أن يجعل
 أو رجائه أو إنابته، فهذا هو الشا الشرك الذي ألّي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه．
 （Y）

$S$

## عا

جاء القورآن الكريم مبينًا لحال أهل الكفر في الدنيا، فيين أنهم لن يهتدوا لاتبا لاتباعهم الهوى وسيرهم في ركاب من سبقهم من أهل الكفر، فاستحقوا اللعن والخذلان، والضيق والخسران، والعذاب المستأصل لـهم في الدنيا، وشدة التنكيل بهم عند الاحتضار، والعذاب الدائم في القبر، والأمر لا يتتهي بعل، نعقاب الآخرة أشد وأبقى. أولاًا: عاقبته في الدنيا:
تعددت أصناف العقوبات للكفار في الدنيا، ولقد ذكرت آيات القرآن الكثير من هذه العقوباتما يلي:

1. حرمانهم من الهداية، قال تعائى: \$ز إنٍّ

 [ 1 YV:
 بَل لَّنْمُ

 [الأحزاب:\&ז]. ويفهم من الآية أن الله تعالى لعن الكافارين، وِمنْ كَعْنِ اللِّلِ لهم طردُمُمْ مِنْ رحمته، وأعدَّ لَّمَمْ في

الآخرة نارّا موقدة شديدة الحرارة (المر
(Y) انظر: التُفير الميسر، محجمع الملك نهد، ص

اللسييات التي كانت في الجاهلية بعد إسلام العبد.
في الحديث الصححيح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه: فكل حسنةٍ يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفي، وكل سيئةٍ يعملها تكتب له بمثلها (1)

عليهم حسرة وندامة، لأنها تكون لهم زيادة العذاب! (Y)
هـ الضيق والحرج الشديد، قال تعالى:






 قلبه ويفتحه ليقبل الإسلام وْوَمَنْ يُردِدٍ



 عليك ( (1) (4) T. إغواء الشيطان لهم، فإن الثيطان قد سول ـ أي: مناهم وأغوامث - حتى يفتح لهم طرق الشر، فاقترفوا الكبائر، وهذا بسبب صدهم عن سبيل الله تعالى، واتباع الشيطان، قال تعالى:








 جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرنوا، كفروا به، بغيّا وحسلـّا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادهـ، فلعنهم الله، وغضب عليهم غضبًا بعا بعد غضب، لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم)
ع. الحسرة على إنفاق أموالهمم، قال تعالى:




 من الإنفاق لصد الناس عن دين الله تعالى، لكن ينقلب الأمر عليهم فتصبح هذه الأموال حسرة عليهم،





تيسير النكريم الرحمن، السعدي، ص OA.

5

من أهل الإسلام، قال تعالى: : رَرِّهُ

 . 9. حرمانهم من الاستغفار لهمه قال تعالى:
 كَ







 . والمعنى: (عن ابن عباسي قوله: مها مَا

 لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار، ولم يتهوا أن يستغفروا اللأحياء حتى يموتوا، ثما أنزل

薢
:

 والمعجزات الظاهرة. سَوْلَ لَهُمَهُ سهل لهم اقهر اقتراف الكبائر، ، من السول وهو الاسترخاء،وقيل: حملهم على الشهوات من السول وهو التمني)
v. العذاب المستأصل لهم في الدنيا، والمستأهل - أي: العذاب الذي يهلكهم جميعا - فلا ييقيهم، بل يهلكهم بسبب كفرهم - وقد كان في الأمم السابقة، قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:重

 (C) [غار: :0]. أي: (فأهلكتهم واستأصلت شأنتهم، فلم أبق منهم ديارًا ولا نافخ نار، وصاروا كأمس الدابر) (\$) ^ـ ـ إلقاء الرعب في قلوبهم في الحروب، من أشد العقوبات التي تلحق بالكافرين في الدنيا الهزيمة التي تقع عليهم من المسلمين، وعدم تمكينهم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أنوار التنزيل، البيضاوي، }
\end{aligned}
$$


 1 1. العذاب الدائم في القبر، قال تعالىى حكاية عن حال فرعون وجنوده:

 [أَئً والممعنى: هـم في العذابب المقيم ليل نهار، وتفسير قوله تعالىى:
 على هذه النار فى الغلدو، الي: أول النهار، وفي العشي، أي: آخر النهار.. وهذا النعرض على النار هو فیى حياتهم البرزخية، الواقعة بين المووت والبعث. فهم فى هذه الفترة يفزعون بالنار التي سيصيرون إليها يوم القيامة، فيردونها صبيكا وعشيَّا؛ ليروا بأعينهم المتزل -النّي سينزلونه يوم القيامة) ()

ثانيًا: عاقْبة الكفر ؤي الآخرة:
كما تعددت أنواع العقوبات للكافرين في اللدنيا، تنوعت أيضًا أنواع العقوبات للكافرين في الآخرة، ومن هذه التعقوبات الملدخرة للكافرين يوم القيامة ما يلي: . ا حبط الأعمال، قال تعالىى:
 ( ${ }^{(Y)}$ التْفسير الثق آني للقر آن، عبدالكُريم التخطيب،

استغفر له ما كان حيَّا، فلما مات أمسك
-عن الاستغفار)(1)
". . شدة حالهم عند الاحتضضار وإهانة الملائكة لهم عند قبضى أرواحهمم' وتكون الإهانة بضرب لانم المالوئكة لأدبارهم ووجوههم لإذلالهمك قال تعالى :
 أَخْرِّ

 [الأنعام:هra] والمعنى : أِ شدائلده وأهواله الفظّيعة، وكُرَبهِ الشنيعة -لرأيت أمرَّا هائلأ، وحالّة لا يقّر الو اصف أن يصغها
 المحتضرين بالضهرب والعذابك، يقولون لهم عند منازعة أرواحهم و تلقها، وتعصيها للـخروج من الأبدان:人 عَكَابَ كُلهُونِ الذي يهينكم ويذلكم، والتجزاء من جنس العملى) (Y) وقال تعالىى:


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تفسير ابن أبي حاتم } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

501

أليست جهنم كافيةً لهم سجنًا وموئنَا، لهم فيها دار الخزي والهوان، بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد ．للحق）
\＆．خروجهم من القبور أذلاء مسرعين، قال تعالى：：四
 ［المعارج：
ه．شخوص أعينهم، أعين الكفار في يوم القيامة لا تقوى على ثباتها لعدم قدرتها على الثبات من هول ما





 T．سوقهم كالبهائم، إن أهل الكُر في في يوم القيامة يساقون كالبهائم كما أخبر بذلك

釒 إلى النار بإهانةٍ واستخفافِ كأنهم نعمٌ عطاشٌ تساق إلى الماء، والورد اسمٌ
．IVA／r مدارك التنزيل، النسفي（Y）

 اَ
 ［البقرة：YاV］．
Y．Y．الحسرة والندامة، في مشهد من مشاهـد يوم القيامة يتمنى الكافر بعدن ندمه أن لو كان من المهتدين، وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف، فقال تعالىّي：回 （a）جَ

行

 ． ץ．سواد الوجه، ومن العقوبات التي
تتعلق بالكافرين في يوم القيامة سواد وجوههم، فيفتضح أمرهم، وينظر إليهم جميع الخلق، قال تعالى：偅


 بكذبهم وافترائهم．وقوله：


تناهى في الحر، وفي التفسير: إنه ماء سعرت عليه نيران جهنم منذ خلقت، فإذا قربه الكافر إلى وجهه للشرب شوى وجهه، وسقطت جلدة ورية وجهه - وفروة رأسه) و(ب) - . أكلهم الزقوم، قال تعالى:
 [الصافات:بז]. والمعنى(الزقوم: شجرةٌ مسمومة يخرج لها لبنّ، متى مس جسمب أحِد تورم فمات. والثزقم: البلع بشدة وجهدٍ للأشياء الكريهة) (ب)، وبيان معنى هذه الآية: (قال تعالى مخبرًا عما يعذب به الكافرين الجاحلدين للقائه:
 وهِ

I الثيابهم من النار، قال تعالى:属
 والمعنى (نيران تحيط بهم إحاطة الثياب، والحميم: الماء الحار يصهر به ما في بطونهم والجلوده أي: يؤثر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في ظاهرهم، فتذاب به أحشاؤهم كما
.IVE/0، تفسير القر آن، السمعاني، (Y)



للعطاش، لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش. وحقيقة الورود السير إلى . الماء، فسمي به الواردون) الالعـ)
 القرآن الكريم عن حال أهل الكفر في
 إلى نار جهنم، قال تعالى : بحَ


 [غافر: • تعالى حال أهل الكفر، حيث يغلون بالُسلاسل، قال تعالْى:


 . ^. الخلود الأبدي في النار، قال تعالى: (12)

(1الأحزاب:
ه. شرابهم الحميم ـ أي: الماء شديد
السخونة الذي يقطع أمعائهم ــ قال تعالى:
[محمد:10]: و(الحميم: هو الماء الذي


## هو ضبو عات ذات صصلة:

 الإسلام، الإيمان، الشكر، النصارى، النغاق، اليهودYا 1 عدم قبول الفدية منهم، قال تعالى:



 والفدية إعطاء شيء ثلإنقاذ (()، ومعنى الآية(أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها
ومثلها معها، ثم فدى بذلك نفسا نفه من العذاب لم يقبل منه ذلك الفداء، ولهم عذابٌ أليمّ) (ب)
"ا.الحرمان من النصير، قال تعالى:


 الآزفة هو يوم القيامة، وسمي بذلك

 وهو مجاز عن الطاعة؛ لأن الطاعة حقيقة لا تكون إلا لمن فوقاك، والمراد

نفي الشفاعة والطاعة) (8)
(1) انظر أنوار التنزيل، البيضضاوي، \&/ 1 (1).
. IVV/E (Y)
(Y) معالثم التنزيل، البغوي (Y) (Y)



[^0]:    - تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير، (1) (Y (1)
    

[^1]:    (0) انظر: أوضح التفاسير، محمد عبداللطيف الخطيب، ror
    

[^2]:    （Ү）انظر：النهاية، ابن الأثير،
    
    
    
     （1）أخرجه البّخاري في صحيحه، كتاب أحاديت

