

عناصر الموضوع

| $\lambda$ | 20, |
| :---: | :---: |
| 9 | ال*مسارعة) |
| 1. | alnil \#lo thexy |
| Ir |  |
| M |  |
| Hr |  |



أولًا : المعنى اللغوي:
السين والراء والعين أصل صصحيح يدل على خلاف البطء، وسرعان الناس: أوائلهم
 والسرعة: نتيض البطء، والمتسرع: المبادر إلى الشّر، وجاء سرعا: أي سريعا، والفرق بين السرعة والإسراع أن الإسراع فيه طلب وتكلف، وأما السرعة فكأنها غريزة، يقال: أسرع أي طلب ذلك من نفسه وتكلفه كأنه أسرع المشي أي عجله، وأما سرع فلان، فالمعنى أن

السرعة فيه طبع وسجية.
وأسرع الرجل: سرعت دابته، أي: أخفف، إذا كانت دابته نخفيفة، وسرعان الخيل:
. أوائلها
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
المسارعة: هي المبادرة إلى الطاعات والسبق إليها والاستعجال في أدائها وعدم الإبطاء

ونجتهد في تحديد نوعي المسارعة المحمودة والمذمومة وذلك فيما يأتي: المسارعة الممدوحة: هي المبادرة إلى فعل الثخيرات والإسراع في ذلك، لنيل الأجر والثواب، والشعور بالسعادة والطمأنينة.
المسارعة المذمومة: هي المبادرة إلى فعل المنكرات والإكثثار منها رغبة فيها، دون اللخوف والنخشية من عقاب الله وسخطه.





## المساءت




وجاءت المسارعة في الاستعمال القرآني بمعناها اللغوي، وهو المبادرة والعجلة، نقيض

## 

## 1

المسابقة لغةً:
" السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم، يقال سبق يسبق سبقا، فأما
السبق فهو الخطر الذي يأخلذه السابق") (1)
المسابقة اصطلاحًا:
هي تسابق وتنافس بين شخصين آو عدة أشخاص للفوز آو للحصول على علو المرتبة. وقيل: (التقدم والمبادرة وبذل غاية الجهد والطاقة بين متسابقين أو أكثر في أمر من الأمور الدنيوية أو الأخروية لتحصيل السبق والفوز على الآخر) (Y) الصلة بين المسابقة والمسارعة: يفرق بينهما بعدة أمور:
أن المسابقة متقدمة على المسارعة، وسابقة عليها؛ حيث إن أي سباق مهما كان نوعه

 في اللسباق، بأن يضاعف المتسابقون سرعتهم، ويتحولوا من مجرد مسابقة إلى المّلمارعة في المسابقة، وسنجد أن بعض المتسابقين قد يسقط في الطريق، ويخرج من اللمباق، ولا
 لديهم زاد قوي يعينهم على إكمال أشواط المسارعة. المسارعة أسمى درجة من المسابقة؛ حيث إن المسابقة تقتضي وجود قرين يسابق،
 بذل الجهد والسبق، أما المسارعة فتتعلق بذات العامل نغسه بقطع النظر عمن ينافسه في ذلك، فهو يجد ويجتهد أبلغ الاجتهاد لنذاته، يحركه ما يراه من من واج وهذا لا يكون إلا لمن علت همته وسمت اهتماماته(ث) .

 / / محمد سعيد حوى ص لا بتصرف.

كما يلحظ في المسارعة خشية فوات الفرصة، كما يظهر فيها جانب ضيق الوقت خشية عدم إدراكه، فهو يسارع لذلك، وفي المقابل يلحظ في المسابقة ظهور التتيجة، وهي مادية واضحة (1)
(ج) يقول البقاعي مفرقًا بين فعلي „سابقواها واسارعواه: (سابقوا: فعل من يسابق


 تصارى الجد والاجتهاد في تحصيل أمر من الأمور، والله أعلم. Y الهبادرة:
المبادرة لغةً:

 بدرت إلى الشيء ويبادرت، وإنما سمي الخطاء بادرة؛ لأنها تبدر من الإنسان عند حدة

المبادرة اصطلاحمًا:
هي الإسراع إلى فعل الأشياء من تلقاء نفسه لتحقيق الهـدف المنشود.



حدوده، ولا يعتدي على غيره، ولا يدخل في فتنة تغضب الله تعالى) (8). الصارلة بين المسارعة والمبادرة:
المسارعة: اندفاع من الشخص اتجاه الشيء وقد يكون ذلك بدافيافع ذاتي أو عن منافسة، أما المبادرة: فقيام الشخصص بفعل الشيء ولا يكون إلا بدافع ذاتي.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصلـر السابق ص لابتصرف. }
\end{aligned}
$$


(£) انظر: التحوافز الإيمانية بين المّادرة والالتز ام، عدنان النّحوي، ص10.

المنافسة لغة:
مأخوذة من الفعل (نافس" يقال: نافس في الشيء منافسة إذا رغب فيه على وجي ويه المباراة
 وخطر يتنافس به، والتنافس: أن ييرز كل واحيِ من المتبارزين قوة نفسه( (Y).

المنافسة اصطلاخًا:
مي قمة الاندفاع والمباراة بقوة بين الأشخاص للوصول إلى أعلى المراتب.
 الصلة بين المسارعة والمنافسة:
المسارعة: الغالب فيها أنها تكون ظاهرة من قبل الشخصص للإسراع إلى فعل الشيء، المنافسة: تكون ظاهرة وخغية من قبل الشخصص للوصول إلى الشيء الشيء そ

العجلة لنةً:
العين والجيم واللام أصلان صحيحان، يدل آحدمما على الإسراع، والآخر على بعض الحيوان، والجمع عجل وعجلات، والعجل والعجلة: خلاف البطء (غ) .

العجلة اصطلاحمًا:
(همي طلب الشنيء وتحريه قبل أوانه |(م)
وقال المناوي: الأعجلة: فعل الثيء قبل وقته الللاتق بهه|(1).
الصارلة بين المسارعة والعجلة:
المسارعة: لاالثقدم في ما يننغي أن يتقدم فيه وهي محمودة ونتيضها مذموم وهو الإبطاء،

(1) مـختار الصححاح، الرازي ص17 (Y)







عز وجل.
共 المسارعة إلى أداء العبادات؛ كالصهلاة
والزكاة وغيرها.
" ويتم الحديث عن كل صورة من هذه الصور، وذلك على النحو التالثي:
 فعل الصالحات، والمسابقة في ممل الخيرات.
قال تعانىى:

 [البقرة:1٪) (1)]
وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة والمسارعة في عمل الخير، قبل أن تتغير النفوس وتتقلب القلوب، فلدي فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله الهـ عليه وسلم قال: (بادروابالأعمال فتتا كتطع الليل
 يمسى مؤمنّا ويصيح كافرّا، ييبع أحلدم دينه بعرضِ من الدنيا) () وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في المسارعةوالمبادرة وعدم التسويف، فعن عقبة قال: (صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، العصر، فسلم، ثم تام مسرحًا، فتخطى رقاب الثاب الثاس (Y) أخرجه مسلم في صصيتهن، كتاب الإيمان،


## أنواع المسارعة

عند تأمل الآيات القرآنية التي تحدنت عن المسارعة لفظًا ومعنا، نجدها ذكا ذكرت

نوعين رئيسين:
أولًا: المسارعة المينار الممدوحة:
جماع المسارعة الممدوحة يتمثل في
ألمسارعة إلى كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الإيمان والتقوى، والأعمال الصالحة
"ا مح العلم أن المؤمنين في المسارعة على أقسام:
\# العابدون يسارعون بقدمهم في الطاعات.

* والعارفون يسارعون بهمهـم في القربات.
(العاصون يسارعون بندمهم بتجرع
الحسرات.
* سارع بهممه وجد قربته، ومن سارع بندهم وجد رحمته|(1)
وقد ذكر القرآن الكريم صورًا من المسارعة الممدوحة، ومن ذلك:
模 المسارعة في الخيرات بعمومها. ه : المسارعة إلى الاستغفار والتوبة. هر المسارعة للاستجابة والطاعة لأمر الله

 . وتوله تعالى أيضَا:
园 .

 [لأنيسيا:9:-9-9]. وقال فخر اللدين الرازي في معنى قوله:
 أراد بها زكريا وولده وأهله فيين أنه آتامم
 كانت طريتتهم أنهم يسارعون في الخيرات، والمسارعة في طاعة الله تعالثى من أكبر ما يمدح المرء به؛ لأنه يدل على حرصي عظيم على الطاعة.
 والمعنى: أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين: أحدهما: الفزع الـى الله تعالى لمكانا الرغبة في ثوابه والرمبة عقابه، والثاني: الخشنوع وهو المحخافة الثابتة في القلب، فيكون التخاشع هو الحذر النـي لا ينسط في الأمور خورفا من الإثم (ث) وقيل: أي: ٪ يبادرون في الطاعات،
( انظر: مفاتيح الغيب من سرعته، فقال: ذكرت شيئًا من تبر عندنا،
نكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته) (1) وعن ابن عباسي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل كليلةٍ من رمضان فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)( ${ }^{(Y)}$ وكذلك من سبقه من الأنبياء والرسل الصالكين اللذين تحدث القرآن الككريم عن مسارعتهم إلى الخخيرات، ومسارعتهم إلى تنفيذ الأمر الإلهي، وذلك ما قاله الله عز وجل في حق إيراهيم وإسماعيل عليهما السلام:


 وعندما عجل موسى عليه السلام من أجل لقاء ربه سبحانه وتعالى طمعا في رضاه (1) أخرجه البغاري في صعيسه، كتاب الأذان،
 .A01 1V•/1
 الـخلق، باب ذكر الْملأئكة، \&/ .ryr.

يعني: زكريا وامرأته ويحيى - عليهما في الصطلاة، وإلى الصف المقدم في التقال، الالسلام -ويقال: الأنبياء النين سبق ذكرهم، وفيل: وفيل: وسارعوا حتى لا تفوتكم تكبيرة
 رغبة فيما عند الله من الثواب وهو الجنة، ورهبًا أي فزعا من عذاب الله تعالى، الآية فيها مسائل: المسألة الأولى: أطيعوا الله والرسول

وسارعوا.
المسالة الثانية: وسارعوا إلى ما يوجب مغفرةً من ريكم، وللمفسرين فيه أقوال: الأول: عن ابن عباسي قال: هو الإسلام الثاني: عن علي بن أبي طالبٍ رضي الله

عنه أنه قال: هو أداء الفرائض. الثالث: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنها الإخلاص.
الرابع: عن أبي العائلية قال: هو الهجرة. الخامس: عن الضححاك ومحمد بن إسحاق: أنه الجهاد.
السادس: عن سعيد بن جيير: إنها التكبيرة الأولى.
السابع: قال عثمان رضي الله عنه: إنها الصلوات الخمس.
الثامن: قال عكرمة: إنها جميع الطاعات. التاسع: تال الأصم: سارعوا، أي بادرورا إلى الثوبة من الربا والثندوب، والوجا تعالىى نهى أولَا عن الربابا، ثم قالل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فهذا يدل على أن المراد

YミY/ انظر : المصلدر السابق (Y)

وكانوا لنا خاشعين، يعني: مطيعين، ويقال:
متواضعين|"(1)
ووصف الله عز وجل المؤمنين الصالكين المتقين بأنهمهم هم الذين يسارعون في الخيرات ويتسابقون إلى فعلها دون تردد، ويستجييون لأمره، ووصفه لهم لـم في كتابه العزيز بمنزلة ملح وثناء عليهم، لثقوله



 [الكحيد:1ب].
وتوله تعالى أيضًا:
隹 عمران:بזו].
والمعنى: رَّبِّعُّ هِ أي: سارعوا إلى التوبة من الربا، وقيل: وسارعوابالأعمال الصالحة التي مي مغغرة للنوبكم وإلى الجنة، وقيل: يعني سارعوا إلى النجاء الأكبر إلى الصف المقدم

[^0]منه المسارعة في ترك ما تقدم النهي عنه، من الإكثار منها (\$). المسارحة إلى الاستنفار والتوية.





عمران:هr|r
نعلى الإنسان أن يسارع إلى ما فيه مغفرة الذنوب؛ من الاستغفار، كقوله: أستغفر اللها أو اللهم اغفر لي، أو اللهم إني أستغفرك، وما أثبه ذلك، وكذلك أيضًا: الإسراع إلى ألى
 الثخمس، والجمعة إلى الُجمعة، ورمضان إلى رمضان.
فكان الصحابة الأجلاء ممن يسارعون إلى طلب المغفرة والإكثار منها، وتجنب
 ورضوانه، فلا بد أن نكون مثلهم في ذلك؛ لكثرة المغريات والملهيات من حولنا، فالحذر ثـم الحذر . المسارصة للاستجابة والطاعة لأمر الله

عز وجل. فغاية العبد نيل رضى الله عز وجل ومحبته، ولن تتحقق المحبة إلا بطاعة الله
والاستجابة لأوامره.
(Y) انظر : ظاهرة ضغف الإيمان، محمد المنجد .รา/1 الواجبات والتوبة عن جميع المحظورات، لأن اللفظ عامٌ فلا وجه في تخصيصه (1). فكان مدلول هذه الآيات الكريمة محركا للمسارعة عند أصحاب النبي صلى الله
 غزوة بدر: لما دنا المشركون فاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (توموا إلى جنة عرضها السماواتوالالأرض) فقال: عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: (نعم) قال: بخ بخ (كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه) نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما يحملك على قولك بخ بخ)؟ قال: لا واللهيا رسول الله إلا رجاءً أن أكون من أهلها قال: (فإنك من أهلها)، فأخرج تمرات من قرنه
 حتى أكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة، قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثمث ثاتلهم حتى قتل (ث) فالمداومة على الأعمال الصالحة كلها تقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى فلا بد




واللدرجة، والعفو: الفضضل والزيادة، فكل ما زاد على النفقة الشخصية في غير ترف ولا ولا . مخيلة فهو محل للإنفاق" (Y) وعندما دعاهم إلى الجهاد، سارعوا للجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهمم' لْ لقوله تعالى:侕




 وقد ضرب لنا الصححابة الكرام رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في المسارعة الى الجهاد في سبيله، متمثلًا في موقف الرجل الذلي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: (أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال :(في
 حتى قتل) هؤلاء هـم الصحابة الأجهاء لا لا يلهيهم متاع الدنيا وشهواتها، بل يسعون إلى ما هو أفضل وأحسن ألا وهي الجنان (غ) المسارعة إلى أداء العبادات من صلاة




ياسر عبد الر حمن / / |T | .

 والمعنى:ولَّ طاعته وترضون بشرائعه والمحبة على ضروب، فالمححبة من جهة الملاذ في المطعبم والمشرب والنساء، والمححبة من الله لخخلقه عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته ومغفرته وحسن الثناء عليهم، ومحبة الإنسان لله ولرسوله طاعته لهما ورضاه بما أمر الله به، وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلمب|"(1) فمثلّا عندما دعاهم الله سبحانه وتعالي إلى الانفاق في سبيله، سارعوا إلى الإنفاق في سبيله.
قال تعالى:



عمران:६٪1].

والله سبحانه وتعاللى لم يبين في هذهالآلآية المقدار من الانفاق، ولكن في آيات أخرى بين ذلك في قوله تعالى:
 لَحِلَّ والمعنى: מلقد سألوا مرة: ماذا ينفقون؟ فكان الجواب في آية سابقة عن النوع والثجهة، فأما هنا فجاء الثجواب عن المقدار
(1) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج (rav/

يتقلب في الجنة أي: يروح فيها ويجيء كما شاء، من شجرة تطعها من ظهر الطريق كانت تؤني الناس) (Y) وفي رواية: (بينما رجل يمشي بطرين وجد فصن شوك على الطريق، فأخره، نشكر الله له، فنفر له) (ل) ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله والإحسان إلى عباد الله، فسوف يلقى الذكر الطيب في الدنيا والثواب الجزيل في الآليرة إن شاء الله، لتوله تعالى:

 كَا

إذًا طرق الخير والثنف كيرةً متاحةُ للجميع،ولكن أين السالكون؟ وأين السائرون؟ وأبواب البر متعددةٌ، ولكن أين

المتسارعون إليها؟ وأين الطارقون لها؟؟ ويستفاد من ذلك: أن يكون الإنسان
والآداب، باب فضل إزالة الأنى عن الطريت،
 (Y) أخر جه مسلبم في صسيته، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثُضل إزا الة الأذى عن الُطريق،






وزكاة وغيرها الكثير. مما يدلل أن ديننا له سبله المتنوعة وطرقه المتتنعبة والمتعددة أمام عباد الله، لنيل ما يتمنونه من الثواب الجزيل، مبتلّا من وجد شخصًا يريد أن يحمل على دابته شينّا فساعده على حمله، أو أمسك دابلى دله فهو صدقة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تشملي كل قول يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، فالأمر بالمعروف صدقة والئ، والنهي عن المنكر صدقة، وبكل تسبيحة أو تكيبرة أو تهليلة صدقة، وتعليم العلم النافع صدقة، وابتداء السلام ورده صدلةة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة يخطوه إلى الصهاة صدقة، وكلما بعدت طريق الصلاة كانت الصدقات أكثر، وهذا من أكبر نضائل صلاة الجماعة في المساجلدا وجعلي النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الأذى عن الطريق صدقة، فمن عزل حجرًا أو شوكةً أو عظمّا عن طريق الناس، فذلك صدرة عليها ويؤجر. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يوذيهم فأدخل الجنة)(1)، وفي رواية: (لثد رأيت رجلا (1) أخرجه مسلم في صصيهه، كتاب انبر والصلة
 لا بد من العلم أن الله سبحانه وتعالى لما بين بعض التكاليف والشرائع، وكان قد علم آن بعض الناس ستسارع إلى الكفر، لا جوم أنه صبر رسول الله صلي الله عليه وسلم على تحمل ذلك، وأمره بأن لا يحزن لأجل ذلك أي: لا تهتم ولا تبال بمسارعة المنافقين في الككفران في موالاة الكفار، فإنهم لن يعجزوا الله شيئّا (1). وذكر جمال الندين الجوزي أن معنى: أقوال:
أحدها: أنهم المنافقون، ورؤساء اليهود.
والثاني: المنافقون.
والثالث: كفار قريشن
والرابع: قوم ارتدواعن الإسلام.
وقيل: معنى مسارعتهم في الكفر: مظاهرتهم للكفار، ونصرهم إيامم، فإن قيل: كيف لا يحزنه المسارعة في الكفر؟ فالجواب: لا يحزنك فعلهم، فإنك

قولان:
أحدمما: لن ينقصوا الله شينًا بكفرهم.
والثاني: لن يضروا أوليلياء الله شيئًا (Y)
(1) انظر: النباب في علوم الكتاب، ابن عادل
.


حريصًا كل الحرص على فعل الخيرات، والمسارعة إليها؛ فالعمر قصير، والأجمل قريب، ونحن لا ندري متى يأتي الموت، إذَا فالمسارعة إلى الڭخيرات، والمبادرة إلى الطاعات، والمسابقة إلي الصالحات، المؤديات إلى الفلاح والنجاة ثم اللى الجنات.

ثانيًا: المسارعة المذّمومة:
هذا النوع من المسارعة الذي ذم اللهع عز
 اتباعه؛ وذلك لما يترتب عليه من عواقب وخيمة ومهلكة للإنسان في الدنيا والآخرة، وقد ذكر القورآن الكريم ثلاث صور للمسارعة المذمومة، فالباقي تدور حولهانا، وتتفرع عنها، وهي على النحو التالي: ا. المسارعة في الكفر . الكفر بالله من أكبر الكبائر التي حذرنا
 الله عليه وسلم لأن الإنسان بذلك يكون قد ظلم نفسه، بإيقاعها في سخط الله وغضبه، وزجها في نار جهنم -والعياذ بالله -وكيف الحال مع المسارعين إليها ؟ يتم توضيح ذلك على النحو التالّي:




الجور (Y) والمعنى: أأن الله عز وجل بين ما يعود عليهم من الوبال، نتيجة مسارعتهم في الكفر، وذلك
 الثواب عذابٌ عظيمُ، وذلك أبلغ ما ضر به |الإنسان نفسه |(ب)
وأين الفائدة في ذكر الإرادة ؟ قلت: فائدته الإشعار بأن الداعي إلى حرمانهـم
 صارف قط حين سارعوا في الكفر تنيهياّاعلى تماديهم في الطغنيان وبلوغهم الغاية حتى إن

أرحم الراحمين يريد أن لا يرحمهم (8) .
 قدره قيل ما دلت المسارعة في الشيء على عظم شأنه وجلالة قدره عند المسارع وصف عذابه بالعظم رعاية للمناسبة وتنييها على حقارة ما سارعوا فيه وخساسته نفسه، والجملة إما مبتدأةٌ مبينةٌ لحظهم من من
 وإما حالٌ من الضمير في لهم أي يريد الثّله سبحانه وتعالى حرمانهم من الثواب معدًا
(ب) إنظ: النكت الدالة على البيان، الكرجي .rro/
(
( ) انظر: نواهد الأبكّار وشوارد الأفكار، السيوطي 99.

وقيل: المرادبالموصول في قوله:
 المتخلفين، وطائُةٌ من الئهود حسبما عين في توله تعالى:

 [المائدة: 1 ]].
وقيل: قوم ارتدوا عن الإسلام والتعيير عنهم بذلك للإشارة بما في حيز الصلة إلى الـى مظنة وجود المنهي عنه واعترائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي: لا يحزنوك بمسارعتهم في الكغر ومبادرتهم إلى تمشية أحكامه ومظاهرتهم لأهله وتوجيه النهي إلى جهتهم مع أن المقصود نهيه عليه التصلاة والسلام عن التأثر منهم للمبالغة في ذلك لما أن النهي عن التأثير نهيٌ عن الثأثر

بأصله ونفيّ له بالمّرة (1) .
وقوله:
 الله عز وجل في حرمان حظهم من الآخرة حائلة بينهم وبين المسارعة إلى الإيمان النذي ينمي لهم حظ الآنخرة، وكيف يقدرون أن يكتسبوا بالطاعة حظ الآخرة، والله يريد
 يحيطون بمعرفته فيتصور عندهم بصورة
(1) انظر: إرشاد العثل السليم، أبو السيود $.11 \mathrm{~T} / \mathrm{Y}$

الإيمان فرغب عنه، وآثر الكفر عليه، فصار
كالبائع إيمانه بكفر (ث). وهؤلاء لهم عذاب شديد من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة نار جهنم والعياذ بالله، والله سبحانه وتعالى سريع فيا في
 بهم، لقوله تعالى:
 أي: أن الله سبحانه وتعالى هدد بأنه من كفر بآيات الله التكوينية في الأنفس والآلاقاق،
 وصدق أنيائه، وأنكر وجحد ما أنزل الثّله عز وجل في كتابه مما يوجب الاعتصام بالدين ووحدته، فإنه ظلم نفسه، والله عز وجل سيجازيه على ذلك، ويحاسبه على تكذيبه، ويعاقبه على مخالفته كتابها وهابه وهو

سريع الحساب وشديد العقاب (8) (وسرعة الحساب يحتمل أن يراد بها: سرعة مجيء اللقيامة، والحساب إذ هي متيقنة الوقوع، فكل آت تريب. ويحتمل أن يرادبسرعة الحساب: أن الله تعالّى بإحاططه بكل شيء علمّا لا يحتا جا إلى عدولا فكرة|" ${ }^{\text {(0) }}$ ويستفاد من ذلك: الإيمان نجاةة، والكفر ضياع، فأيهما تختار؟




لهم عذابٌ عظيم") (1)
إذًا لا يظنون بأنه سينجون من عقابه سبحانه وتعالى وأن ما يمليه لهم الله عـله وجل خيرا لهمه، بل وبالًا عليهم. قال تعالى:



وبعد أن بين الله عز وجل حكم أولئك اللذين يسارعون إلى نصرة الكفر والدفاع دونه ومقاومة المؤمنين لأجلهي، وأرشد إلى إلى أنه لا يهتم بشأنهم، فهم إنما يحاريون الله الله والله غالب على أمره، أشار هنا إلى أن هذا حكم عام يشمل كل من آثر الكنفر على الْي الإيمان واستبدله به، فقال تعالى: "

 والمعنى: قال كثير من المفسرين: إن هذه الآية في معنى الآية الأونلى من سورة المرالك عمران السابقة الذكر، وقد أعيدت تأكيدًا، والصحيح أن الأول ذمٌ للذين تحروا الكمفر وتزايدوا فيه متسارعين، وهذه الآية ذمُ لمن حصل له الإيمان فأفرج عنه ؟؟ واستبدل به كفرًا، وهم الذين وصفهم بالارتداد على أعقابهم، وذم لمن مكن من

فكان اللائق بهذا الموضع لفظ العجلة،
إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدةِّه وهي
 خيرات في نظرهم، ومحقون فيها، فجاء التعبير موافقًا لحالهم ومفهومهمم، وذلك من فـي أسرار البيان في القرآن الكريم. الفائدة الثالثة: لفظ الإثم يتناول جمميع المعاصي والمنهيات، فلما ذكر الله تعالى بعده العدوان وأْكل السحت دل هل هذا على أن هذين النوعين أعظم أنواع المعصية والإثم
(اوالربانيون علماء أهل الإلما الإنجيل، والأحبار علماء أهل التوراة، وقال غيره:
 والمعنى: أن الله استبعد من علماء أهل الكتاب أنهم ما نهوا سفلتهم وعوا المهيم عن المعاصي، وذلك يدل على أن ترك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه؛ لأنه تعالى ذم الفريقين في هذه الآية على لفظِ واحِّرِ، بل نقول: إن ذم تارك النهي عن الــمنكر أقوى؛ لأنه قال في المقدمين على الإثم والعدوان النمان وأكلهم السحت. قال تعالى: [المائدة:Yب]. وقال في العلماء الثاركين للنهي عن
 الـجدول في إعراب الثقر آن الكريم، محمود
صافي

Y Y المسارعة في الإثم والعلدوان. ومن الصفات المذمومة أيضًا الاتصاف بالإثم والعدوان ومعصية الله عز وجله وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والمسارعة إلى التتحلي بها وفعلها والاكثار منها، فئس ما اتصفوا به، وسارعوا إليه، ويتم بيان ذلك وتوضيحه على النحو الثالي:
قال الله تعالثى ناعيًا على اليهود:



 [المائدة:Y-ケケד].
والمعنى: المسارعة في الشيء: الشّروع
فيه بسرعة، قيل: الإثم اللكذب، والعدوان الظظلم، وقيل: الإثم ما يختصس بهمب، والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم، وأما أكل السحت فهو: أخلذ الرشوة، وفي الآية فوائد: الفائدة الأولى: أنه تعالى قال:
 ذلك، بل كان بعضهم يستحيي فيترك. الفائدة الثانية: أن لفظ المسارعة إنما يستعمل في أكثر الأمر في الخير، لقوله تعالى:

عمران:عاء1].

[المؤونون:هT]

 ويستنكر الله عز وجل سكوت الرابرانينين القائمين على الشريعة، والأحبار القائمين على أمر العلم الليني؛ عن مسارعة الثّوم في ذلك، وهذا ما وصفهم الله عز وجل


 وفعلهم ذاك على العكس تمامًا من سمة المجتمع الخير الفاضل الحي الحي القوي المتماسك الذي يسود فيه الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر (ث) بّ. المسارعة في النفاق. هذه الصفة المذمومة من الصفات التي يتصف بها أصحاب الثلوب المني المريضة والضصيفة، ببعدها عن دين الله وشريتهنه، ومؤلاء ذكرهم الله عز وجل ونضيخهمه، لسوء ما يقومون به، ويسارعون إلى فعله، من أجل أخذ الحيطة والحذر منهم، ويتم بيان ذلك على النحو التالئي. فالله سبحانه وتعالئى ينهى عن موالاة اليهود والنصارى، ولكن المنافقين أبوا إلا أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الياني الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه
(Y) الظر: العصبية المؤونة يين عناية الر حمن ومكر


إذا صار مستقرّا راسخَا متمكتاهـاه(1).
ويذكر علي الشحود في كتابه: أن الله سبحانه وتعالى ينحي باللائمة على الربانيين والأحبار، الساكتين على المسارعة في الإثتم والعدوان وأكل السحت، الذين لا يا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب الله، وإنه لصوت النذير لكل أهل دين، نصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحقظة على الشريعة والعلم فيه بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر يقتضي سلطة تأمر وتنهى، وكذلك ينبغي أن يحصل الآّمرون بالمعروف الناهون عن المنكر على السلطان الذي يجعل لألمانمرانم ونهيهم قيمته في المجتمع فلا يكون مطلق الـق كلام ! وكنموذج من قولهم الإثم في أبشع صوره يحكي القرآن الكريم تول اليهود


 وذلك من سوء تصور اليهود دلله سبحانه وتعالى وهناك الكثير مما حكى القرآن الكريم عن سوء تصورهم ذالك، وكأن الثوم يتسابقون تسابقًا في الإثم والعدوان، وأكل الحرام،وهي صورةترسملتبشيع والتشنيع،
(1) النباب في علوم الكتاب، ابن عادل / \& \& \& .

المؤمنين عن توليهم في الآيات السابقة لها، أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة تواليهـه'
 شك ونفاق، وضعف إيمان، يقولون: إن () تولينا إياهم للحاجة ()
 اليهود والنصارى وموالاتهم ومناصحتهـمب؛ لأنهم كانوا أهل ثروة ويسار يخالطونهم ويغشونهم لأجل ذلك نزلت في ابين ابن أبي المنافق وأصحابه، وجعل المسارعة فئ موالاتهم مسارعة فيهم للمبالغة في بيان رغبتهم في ذلك حتى كأنهم مستقرون فيهم داخلون في عدادهم.
 جملة مشتملة على تعليل المسارعة في الموالاةأي: أن هذه الخشية هي الحاململة لهم على المسارعة، والدائرة يعني: ما يدور من مكابرة الدهر ودوائره كالدولة التيا التي تزول، أي يقول المنافقون إنما نخالطط اليهود؛ لأننا نخشى أن يدور علينا الدمر بمكروه وهو الثزيمة في الحرب، والثقحط، والجدب، والحوادث المخونة. وقيل: نخشنى أن لا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فيدور علينا الأمر كما كان قبل محمد، يعني نخشتى آن يظلفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فتكون الدولة لهم
(Y) تيسير الكريم الر حمن، السعدي صهץ .

وسلم والمؤمنين، ولم يتهوا عن ذلك، لقوله تعالى:
 اجاء عبادة بن الصامت نقال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود كثيرٌ عددهم حاضرٌ نصرهم، وإني أبرأ إلى الله ورسولي من ولاية اليهود، وآوي إلى الله ورسوله، فقال عبد الله بن أبي: إني رجلُ ألخاف الئوائر ولا أبرأ من ولاية اليهود، فقالي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية اليهود ملى ملى عبادة بن الصامت نهو لك دونه)، فقال: قد قبلت، فأنزل الله تعالى فيهما:



 -مصيبة|"
ويين الله سبحانه وتعالى حرصهم على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى، في قوله تعالى:




والمعنى: " لما نهى الله عز وجل
أسباب نزول الثقرآن، الواحدي ص 199.

في أنفسهم، وأمره بتتلهم، وقيل: هو الجزية الكي جعلها الله عليهم، وقيل: الخصب

 من الينفاق الحامل لهم على الموالاة


التي تخيلوها وانكشاف خلانها لانيا

فيصيينا منهم مكروه.
وهذا سوء ظن منهم بالإسلام، فقال الله
 كَ للمستتصرين بأعداء دينهم، المتألبين عليهم، المنافقين اللذين لا يخلصون لله اعتقادمم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم ... وجاءت أليانـا ردَا عليهم ودفعًا لما وقع لْمه من الخششية، وعسى في كلام الله سبحانه وعد صادة لا يتخلف، وظاهر الفتح في هذه الآية ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو كلمته، ومنه ما وقع من قتل مقاتلة بني قريظة وسبى ذراريهمم وإجلاء بني النضير. وقيل: هو فتح بلاد المشركين على المسلمين.
وقيل: فتح مكة، أي فيبدو الاستغناء عن
اليهود، ويرى المنافق أن الللن نم يوجد سيبلا إلى ما كان يؤمل فيهم من المعونة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم والدفـع في في صدر نبوته فيندم حيئذل على ما حصل فلي فيه من محادة الشرع، وتجلل ثوب المقت من من الله تعالى ومن رسوله عليه السلام والمؤمنين كالذي وقع وظهر بعد.
 تندفع به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم، وقيل: هو إظهار أمر المنافقين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما أسروا

##  （安暴）

［الواقعة：•
والمعنى：ا（الُسابقون إلى طاعة الله هـم

 من السابقين المقربين من منزله في الجنة
 فالله سبحانه وتعالى أكرمهم بالإقامة بالجنة يتنعمون بنعيمها الدائم دون مشقة ولا تعب، فلا يجدون فيها إلا كل خير، لقوله تعالى：
 ．
والمعنى：ادار المقامة هي الجنة، والمقامة هي الإقامة، والموضع؛ وإنما




 وقال النسفي في معنى قوله：
 نفارقها، يقال：أقمت إقامة ومقامًا ومقامة،


## 

بين الله عز وجل في كتابه العزيز مقام هؤلاء المسارعين في الخيرات، والمكثرين لفعلها، بما هم فيه من نعيم ونواب جزي ريزيل، وكذلك ذكر الصفات النبيلة والحميدة
 الالخيرات قبل ضياع الأوقات، وذهاب الكحنات، ويتم بيان ذلك على النحو الآتي： أولًا：مقام المسارعين في الخيرات： هم في مقام عالِ عند مليكِ مقتدر، يستحقونه وينالؤنه جزاء أعمالهم الـُخيرة، فهم في جنات النعيم، لقوله تعالٌّى：

 ［المطففين：｜ 1 ［ 1 ［ والمعنى：أنه أريد بالأبرار：هم الذّين آمنوا؛ فلذلك قيل：بأن الأبرار هم المُؤمنون المّا والبر هو الذي يكثر منه تعاطي فعل البر،

 كتاب الأبرار، فجائز أن يكون شهودئ على التعظيم لعملهمّ، والدعاء لهمّ، وغير وغير ذلك، وقيل：المقربون：هم مقربو أهل كل
．
（1）انظر：تأويلات أهل السنة، المّاتريدي ．ミTノ／ノ。

 الصغة الأولى: أنها قائمة، قيل: أي في


 وقيل: أي مستقيمة عادلة، والآية دلت أرحم الراحمين. على أن المسلم قائم بحق العبودية، وقوله
 دل على أن المولى قام بحق الربوبية،


الصفة الثانية: الِّتُوْنَ يتلون آيات الله آناء الليل، فالتلاوة القراء الماءة، وأصل الكلمة الاتباع، فكأن التلاوة هي

اتباع اللفظ، وآيات الله القرآن.
 أن يكون حالا من يتلون، كأنهم يقرأون في القرآن السجدة تخشُعا، أو أن يكون كانِّانما مستقلَا أي: يقومون تارة ويسجدون ألخرى ألرى، ويبتغون الفضل والرحمة بكل ما يمكن،
 وَتِيَمْا وعلى هذين الاحتمالين لا منع من كونه

حالا الصفة الرابعة:
 إلى كمال حالهم في القوة العملية، وهذه

ثانيًا: صفات المسارعين في الخيرات: ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المسارعين في الخيرات في كتابه العزيز في صورةٍ واضسةِّ وبارزةِ، لكل قارىئ وسامع ومعتبر، لأخذ العبرة والعظة، والاتصاف بهذه الصفات، لنيل رضى الله سبحانه وتعالى ورحمته، ويكون من الصالـي المتقين، وبيان ذلك على النحو التالي: من الصفات التي اتصف بها المسارعون في الخيرات هي: 1. اتصفوا بالصلاح والتقوى وفعل الخيرات.

 وَهُمَ يَسْجُدُونَ

 . الله سبحانه وتعاليى ملح الأمة المذكورة (1) انظر: مدارك التنزيل، النسفي
 يعني: رغبة فيما عند الله من الثواب وهو الجنة، ورهبا أي فزعَا منا من عذاب الله تعالى، الثيا وكانوا لنا خاشعين، يعني: مطيعين، ويقال:

متواضعين|"()

次

والمعنى: لما ذم الله سبحانه وتعالى المشركين وتوعدهم عقب ذلك بمدح المؤمنين وذكرهم بأبلغ صفاتهم، فقال:中ا هم من جلال الله وعظمته خائونون، ومن
 كِ الله القرآنية، وآياته الكونية وهي البراهين الدالة على وجوده سبحانه.
 أي: لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويخلصون العمل لوجهه، ويليل: لئس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي الثنريك لله فإن ذلك داخل في الآية السابقة، بل المراد منه نفي الشرك الخّفي وذلك بالكا بأن يخلص ني العبادة لوجه الله عز وجل وطلبًا

إشارة إلى كمالهم بحسب القوة النظطية، فإن حاصل المعارف معرفة المبدأ والمعاد.

 الُصفتان إشارة إلى أنهم فوق التمام؛ وذلك لسعيهم في تكميل الناقصين بإرشادهم إلى ما ينبغي ومنعهم عما لا ينغيني.

 صفات المدح؛ لأن المسارعة في الخير دليل فرط الرغبة فيه حتى لا يفوت ففي التأخير آفات.
 الْمَّلِّلِينَ الصفات كلها، أي: وأولثك الموصونون بتلك الأوصاف من اللنين صلحت أحوالهو الهم عند الله، ويجوز أن يريد بالصالحين المسلمين، والأمور بخواتيمها والعاقبة غير معلومة إلا في علم الله تعالى فإذا أخبر عنهم بانخراطهم في سلك الصالـي المقصود وتصارى المجهود (1) Y. تلوبهم مليئة بالخشية والخوف من الله. قال تعالى: :
 .
(1) انظر: غرائب الثقرآن ورغائب الثرقان، النيسابوري / Y\& /

## . ويتصدق، وهو يخاف الله عز وجل) (Y)

 إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه، ويحس آلاءه في كل نفس وكل نبضة.. ومن ثم يستصغر كل عباداته، ويستقل كل طاعاته، إلى جانب آلاء الله ونعمائه، كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء بالوجل، ويشفق أن يلقى الله وهو مقصر في حقه، لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكرا، وهو وهو لاء هم اللذين يسارعون في الخيرات، وهم الذين يسبقون لها فينالونها في الطليعة، بهذه الليقظة، وبهذا
 ويقول ابن عباس: هذه الآيات بما ذكرته من الُصفات التي يتصفون بها من فعل الخيرات، بأن يعطوا ما أعطوا من الصدلة التة، وينفقوا ما أنفقوا من المال في مبيل الله، ويقال: يعملون ما عملوا من الخيرات، ومع ذلك قلوبهم خائفة أنهم إلى ربهـم راجمعون في الآخخرة فلا يقبل منهم (ع)

 باب ومن سورة ألمؤمنون، rivo
وصححه الألبناني في صحيح الجامع، . ITr



لرضوانه (1)
ץ ب. عدم الثقة في قبول العمل والخوف من أن يرد.


 [المؤمنون: :-
والمعنى: من الآيات الكريمة في سورة المؤمنون والتي أشرنا إليها سابقًا، يبدو فيها أثر الإيمان في القلب، من الحساسية والإرهاف والتحرج، والتطلع إلى الكمال، وحساب العواقب، مهما ينهض بالؤاجبات والثتكاليف.

 وهم ينهضيون بتكاليفهم وواجنباتهمه، وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا، ومع ذلك كله، كهِ رَُحِّونَ الله، بعد أن بذلوا ما في طوقهم، وهو في

نظرهم قليل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

 الالخمر، وهو يخاف الله هز وجل ؟ يا بنت الصديق ! ولكنه الذي يصلي ويصوم
\&. الإنفاق في سبيل الله والعفو عن الناس. هـ ـ إذا عصوا سرعان ما يتوبون. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الممسارع إلى الخيرات إذا عصى الله سبحانه وتعالى تذكر فخاف، وأقلع وأناب إلى رب الأرباب.





عمران:هrol
7. اغتنام الكنوز الربانية. يغتنم المسارعون في الـخيرات كل ما يجلب لهم الأجر والثواب، وكثرة

 الاسراع إلى حمد الله سبحانه وتعالى وشكره على نعمه ورحمته بهم. قال تعالى:

[فاطر:ع :
والمعنى: هـ أنهم لما أعطوا ما أعطوه زال عنهم ما كانوا فيه قبل من هول الموقف ومن خشية العقاب بالنسبة للسابقين والمقتتصدين ومما كانوا فيه من عقابِ بالنسبة لظالمي
 استئناف ثناءٍ على الله شكروا به نعمة

وهذه صفتان اتصف به هؤلاء، لقوله
 وَالْحَ


 أي: في حال الرخاء واليسر، أي: في حي ال الضيقة واليا والعسر، وإنما افتتح بذكر الإنفات لأنه أشق شيء على النفس، فمـخالفتها فيه منقبة شامختة، وقوله: أيلّ الممسكين عليه في نفوسهم، الكافين عن إمضائه مع القدرة عليه، اتقاء التعدي فيه
 ألنَاسِ قتلوا منهم، فلا يؤاخذون أحلدا بما يجني عليهم، ولا يبقى في أنفسهم موجلدة، كما قال تعالى: [الشورى:
وقوله:
عبر عنهم بالمحسنين إيذانًا بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان الذي هو الإليانيان بالأعمال على الوجه اللائق اللذي هو حسنها الوصفي المستلزم لـحسنها الذاتي، والـجملة الذلة

تذييل مقرر لمضمون ما قبلها (1)
(1) انظر: محاسن التأويل، الثقاسمي


 وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات،
 هُمْتَصِّد للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات، ويفعل بعض المكروهات
 للواجبات والمستحبات، الثنارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات، فالسابق بالخيرات: يدخل الجنة بغير حساب، والـمقتصد: يدخل الـجنة برحم برحمة الله، والظالم لنفسه: يدخل الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه والسلام وذكر سيد قطب في كتابه: n إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للوراثة، ثم آكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن أساء: ظِ
 فالفريق الأول: ولعله ذكر أولاً لآنه
 في العمل على حسناته.
والفريق الثاني: وسط
تتعادل سيئاته وحسناته.


ذلك مما تجاوز الله عنه بالنسبة للمقتصدين ونين والسابقين، ولْما تجاوز عنه من تطيل العذاب وقبول الشُفاعة بالنسبة لمختخلف أحوال الظالمين أنفسهم، وأثنوا على الله بأنه شكورٌ لما رأوا من إفاضته الخيرات الخيرات عليهم ومضاعفة الحسنات مما هو أكثر من

صالحات أعمالهم" (1) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قال سبحان الله وبحملده غرست له نخلة في الجنة) (ث)
 وبعض المباحات وترك المحرمات وات والمكروهات. قال تعالى:

 (造)
[فاطر: :rr].

قال ابن كثير في الآية: الله سبحانه وتعالى جعل القائمين بالكتاب العظيم، المصدق

$$
\begin{aligned}
& \text { أخرجه الترمذي في سنثه، أبواب الدُعوات، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قال الترمذي حسن غريب. }
\end{aligned}
$$

القلب من الشُوائب ويجعلهاعامرةبذكر الله عز وجل وطالما الخخوف موجود في قلوبهمّ، يدفعهم إلى عمل الاكثار من الصالحات،
 . -1. المراقبة.
المسارع إلى النخيرات يراقب اللّه في كل حركات هو سكناته، في السر واللعلانية، لا يرضى أن يكون الله سبحانه وتعالى أهون الـه الناظرين إليه، وقد وعد الله هؤلاء بجنات


[الر حمن:

المقامه بين يدي ربه للحساب، فترك المعصية والشهوة، قال مجاهد: هو الذي
 قال مقاتل يعني: جنة عدن وجنة النعيم. وقال الضحالك: هذا لمن راقب الله في السر والعلانية بعمله، فما عرض له من محرم تركه من خشية الله، وما عمل من من خير أفضى به إلى الله، لا يحب أن يطلع عليه أحد فله جنتانه (ب)
ويستفاد من ذلك: حرص المؤمنين على التحلي بهذه الصفات، وعليهم أن يربوا أنفسهم ليكونوا من المسارعين في


والفريق الثالث:
 فضل الله سبحانه وتعالى شمل الثلاثة جميعا فكلهم انتهى إلى الجنة واللى النعيم الموصوف في الآيات التالية على تغاوت في
(الدرجات)
^. علو الهمة.
همة هؤلاء عالية، يفعلون التخيرات دون
كلل ولا ملل، لقوله تعالى ك
 .

أَلْيُنَّنِّوُونَ
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله
 وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولي كل خيرٌ احرص ملى ما يا ينفعك، واستعن

 قدر الله وما شاء فعل، فإن لو ثفتح عمل . الشيطان)
\& ه الاهتمام بالقلب.
المسارع إلى الڭخيرات يحرص علي تنقية
(1) في ظالل الثقرآن 10 (1)
(Y) أخرجه، مسلم في صحيحهي،، كتاب الثقدر، باب
 . Mry์

## ثواب المسارعيز في الخغيرات

المؤمن الفطن يعلم أن أنفاسه معدودةٌ إِّا وساعات إقامته في الدنيا محلدودةٌ ويدرك أن الحياة فرصّ، من اغتتم هذه الفرص وعمل الصالحات، فاز وسعد في الزي الدنيا والآخرة، ومن ضيعها خاب ونيا وخسر، وقد حدث ابن عباسي رضي الله عنهما قائلاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلي وهو يعظه: (اغتنم خمسَا قبل خمس: شُبابك تبل وبل هرمك، وصحتك تبل سقمك، وغناك فقرك، وفراغك تبل شغلك، وحياتك تبل موتك) (1)
والله سبحانه وتعالى يعطي كل واحد على قدر أعماله، ويكانئه ويجازيه الجزاء الحسن، كيف وإن كانوا من الحرصين كل الحرص على فعل الخيرات، بل والمسارعين إليها؟
فالأجر والثواب عظيم لهم في الدنيا
 [
وهذا وعد الله سبحانه وتعالى الصادق، بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين، وعد الله


رقمت


الخيرات، فعليهم الإكثار من ذكر الثله، ومصاحبة المسارعين في الطاعات، واغينتام الوقت، ومعرفة قدر الدنيا بالنسبة للآخرة، والمجاهدة، وغيرها.

يعني:
㢄 الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا (ب) اليا

 . وستناول بيان ثواب المسارعين في الخيرات في كيل من الدنيا والآخرة. أولًا: ثواب المسارعين في الخيرات في الدنيا:
لهـ ثلهوابٌ جزيلٌ ينالونهن من الخير والنصر والسعادة والهناء وراحة البال والثوفين والمتاع الطيب في الأرض، والرحمة، والمغفرة، وهذا أقل ما يستحقونه من اللّه عز وجل جزاء أعمالهمr. فالمسارعة في الُخير تتطلب أن يتدرج الإنسان في ازدياد المعرفة بفضله، واختيار العياره والسرور بتعاطيه، وتقدمه على الأمور الدنيوية، وأن لا يتأخر عن أول وقت إمكان فعله للخيرات، وعلى ذلك قوله تعالى: . وقوله تعالى:
 فالله سبحانه وتعالّى في هذه الآية
 ص ص 9

لا يخلف الله وعده وقرار الله لا يملك أحد رده، الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، فلاح الفُرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة، الفلاح اللذي يحسه المؤمن بقلبه ويجد مصداقه في واقع حياته والنذي يشمل
 يعرفونه مما يذخره الله لعباده المؤومنين (1). والله مطلع على كل شيء، فلن يضيع

 . $110: 10$ [10) والمنىى: لن يحرموا ثوابه ولن يمنعوه، وسمى إيصال الثواب شكرا في قوله: : إِنَا


 بشارة لهم بجزيل الثواب، ودلالة على أنه لا لا يفوز عنده بالكرامة إلا أهل التقوى، وتنيبيا على أن الملتزم لوعدهم هو معبودهم الحق القادر الغني الحميد الخبير الذي لا غاية لكرمه ولا نهاية لعلمه، فما ظنك بمثيب هذا شأنه ؟ ${ }^{(Y)}$


[آل عمران:99]



النيسابوري / Yミ1

عطاء من ربهم وامتنانًا منه عليهم لإخلاصهم في الانابة والرجوع.


 . ونصرًا وغلبة على أعداء الدين، وفتحَا
 (国)
[رأصف:با].
ولهم الخيرات بكل ما تشمله كلمة خير،

 ( (a) [1/توبة:1ه1].

 بالأوصاف السابقة، أي أولثك الذين كانيا مع الرسول، ولزموه في جهاده، ولم يتخلفوا عنه، وأحبوا الله تعالى وبذلكا أموالهم وأنفسهم، ولم يريدوا شيئا إلا إرضاء الله، لهم الخيرات، والخيرات جمع خير، وعبر بالجمع للدلالة على كثرة ما يمنحهم الله من خير وتنوعه، نخير في الرزقة، وخير فير في نيل المطالب، وخير في النصرة، وخير في العزة، وخير في منع تحكم الأعداء، وخير في رضي الله تعالى، وخير في صلاح الولكد، وخير في

ندبهم إلى المبادرة للخيرات والمسارعة
 ورضوانه، ويحققون ما وعدهم الله عز وجل به من السعادة والهناء.
 . والمعنى: السابق إلى رضوان الله تعالى، وقيل: سبقت لهم السعادة في الأزل، وقيل: مبقوا الأمم إلى الخيرات (1) ومدح تعالى قوما فقال عنهم في

[الواقعة: • 1].

أي: يسابقون بهمهمهم وأبدانهم، فلذلك كرره، ولمراعاة المسارعة وكون بعض المسارعين أعلى متزلة من بعض (ب) وهذا المدح لكونهم استجابوا لألما الما الله سبحانه وتعالى بفعل الخيرات وات والمسارعة والمسابقة في أدائها، فيستحقون من الله علي وجل الثواب العظيم والجزيل على ما قاموا به مغغرة لذنوبهم، وتطهيرًا لقلوبيهم، لقوله تعالى: [آل عمران:جانیا] والمعنى: أولثك السعداء المستغفرون اللمتذكرون التائبون الآيبون الخائفون الثالئرن الراجون جزاواؤهم مغغرةٌ ستر ومححو لآثامهم

معالم الثنزيل، البغوي /0 / EY .

$$
\text { (Y) تفسير الراغب الأصفهاني (Y/ } 1 \text { (Y. }
$$

الهداية... إلى آخره من الخيرات في الدنيا، وفلاح في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى:
 فَسَيُدْ
 وقوله: وهِ
 أي: تمسكوا بدينه أو بكتابه، وقوله: ولْ ونضلِ: النظر لوجهه الكريم، وقيل:
 وعمله، رحمة منه، لا قضاء لحق وان وابجب، وفضل إحسان زائد عليهما، وقيل: سيحظ عليهم إيمانهم في الماكل عند التوفي؛ كما أكرمهم به وبالعرفان في الحال، وقوله:

 لا اعوجاج فيه، العلم والعمل، وقيل: هو العوي الإسلام والطاعة في الدنيا، وطريق الجنة
في الآخرة (+().

ثانيًا: ثواب المسارعين في الخيرات في الآخرة:
يجدهؤلاء في الآخرة من النعيمما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب أحد منهم، جزاءاء لهم من الله سبحانه وتعالى الّى على أعمائهم، والله لا يضيع أجر من أحسن ( ( انظر: البحر المديد، ابن عجيبية 1099/1 روح الثيان، إسماعيل حقي ب/ rrr.
 وفي تكرار الإشارة إلى الرسول والمؤمنين المججاهدين في قوله تعالى:

 لدرجتهم العالية، ومنزلتهم الكريمة التي أنزلهم الله إياها.. كما أن في ذلك إشارة إلى أن مقامهم هذا الرفيع الذي مي فيه المه، لا تبلغه الإشارة التي يقصر عنها النظر، وأنه لكي يمكن أن يرتفع النظر إلى هذا المستوى،
 صعودًا في الوصول إليهم (ث) . وإذا ما توجهوا إلى الله عز الـو وجل بالدعاء، أجابهم الله عز وجل وأعطامم ما يتمنون ويستحقونه ثوابًا من عنده، وعطاءً لا يتتهي، لقوله تعالى:
 .
فهم في رحمة الله عز وجل خالدون،



$$
\text { عمران:v• } 1 \text { ]. }
$$

ومهتدون إلى الطريق المستقيب، ألا وهو
طريق الاسلام الذلي هو بمنزلة نجاةِ ونورِّ
(1) زهرة التُفاسير، أبو زهرة ه/ 0 ع عـ.
(Y) انظر: التفسير الثقرآني للقرآن، الثخطيب

$$
. \Lambda T r / 0
$$

 أنه هو، والمراد أنهم أتوا بما يرزقونه في الجنة متشابها فما يأيههم في أول النهار الناريشابه

 طعم الأول، والمراد بتطهير الأزواج أنه لا يصيبهن ما يصيب النساء من قذر الحيض والنفاس وسائر الأدناس التي لا يمتنع تعلقها بنساء الدنيا، والخلود：البقاء الدائم الني لا ينتطع وقوله تعالى：
呂

 （产） ［لأنعام：E15］ وقوله تعالُى： قِنِ رَّ化（1） عمران：جابـ］ والمعنى：» لما أتم الله سبحانه وتعالى وصف السابقين وهم المتقون، والثلاحقين ومم التائبون في الآيات السابقة، قال معلمًا بجزائهم الذي ساريما المغفرة، والجنة مسيرًا الئيهم بأداة البعد （1）انظر：فتح الثدير، الشُوكاني／／70．

عملًا، وقد وعدهم اللهع وز وجل بذلك والله

锥

 بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنات
 للكاخرين، ليفوزوا بما فاز به هولاء، لقوله ألها تعالى：
 اَلَأَنَهَرْ


 والمعنى：لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقب بجزاء المؤمنين، ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، كما هي عادته سبحانه في كتابه العزيز، لما في ذلك من من الما تنشيط عباده المؤمنين لطاعاعته، وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه، والتبشير：الإخبار بما يظهر أثرْعلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرمرة، من البشر والسرورر، فبشرهم بالجنة، والجنة والجنة تنال بالإيمان والعمل الصالحّ، والجنات： البساتين، وهو اسمٌ لدار الثواب كلها ولها وهي



هذه الجنة التي تقدمت صفتها فضل من الله تفضل به على المؤمنين، والله يؤتي فضله من يشاء من خلقه، وهو ذو الفضل العـي العظيم عليهم بما ونقهم له من الإيمان به والعمل الصالح وبسط لهم من الرزق، وعرفهم موضع الشكر (Y)
 .

والمعنى: هذا بعض الفلاح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وهو أنه أحد لهـم جنات التات تجري من تحتها الأنهار، أي أن الله تعالى أعطامم نعيمًا فيه ثلاث خواص كالها كلها يزكي بعضها بعضا: أولها: أنها جنات، وهي جمع جنة فيها الأشجار الثتي تظل من الحرور، وتتمتع النفس برئيتها، ويهجتها، وفيها الثمار اليانعة، وفيها من كل فاكهة ما ما يشتهون، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ففيها متعة النفس والجسم والروح. الثاني: أن الأنهار تجري من تحتها تدفع الحرور، وتسقى النفوس والأجسامن، ويكون التمتع بيهجتها ومنظرها. الثالث: أنها خالدة، ففي كل نعيم غير
(Y) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي


تعظيمًا لشأنهم على وجه معلم بأن أحدَّا


 أي: المحسن إليهم بكل إحسان، وأتبع




 لجميع الموصوفين، وإن كانت للمستغفرين خاصة فالأمر واضح في نزول رنتهم عمن قبلهم "(1)




.
أي: سابقوا أيها الناس وسارعوا إلى الأعمال الصالحة التي توجب لكم دخول اليا جنة سعتها كسعة السماوات والأرض خالئدين فيها أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقيل: عرضها الذي هو الدو خلاف الُطول مشل عرض اليماواوات والأرضين إذا وصل كل سماء بسماء وكل أرض بأرض، ثم قال: (1) نظم الثدرر، البقاعي V0/0.

باق يكون الألم بفنائه وانتهائه، أما نعيم في الآخرة، يصفهم أنهم أبدًا في نعيم، وجائز أن يكونوا في نعيم في الدنيا والآخرة معا؛ فيكونون في الدنيا في نعيم العقول دون نعيم الأبدان، ونعيم الآخرة نعيم البدن

 وقوله: الجنة ليست شييهة بالأرائك التي تتخذ في في الدنيا؛ لأن أرابكا الجنة مطهرة من الآفات التي هي آثار الثناء، والأريكة: هي السرير في الحجال.
 أي: تعرف لو نظرت في وجوهرهم نضرة النعيم، فجائز أن تكون النضري في منيرة منصرفة إلى

 نضارتهم بما أنعموا من النعيم.
 الرحيق: هو الخمر الني لا غشن فيه، وهو أن يكون مطهرًا من الآفات، وقيل: هو شيء أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه، لم يطلعهم على ما يتهيا في الدنيا، نهو شراب تقر به أعينهم مما أخغي لهم إلى الوقت الذي يشربونه.




باطل لا يجوز، والله تعالى أعلم بما يجزي
به عباده المتقين (1)
وقد وصف الله سبحانه وتعانلى ما يجده هؤلاء في الجنة من النعيم الدائم في كير من آياته وصفًا دقيقًا واضحَا مفصـلاَ، منها قوله تعالى:












.
وقوله: :لَّفِنَنِيهِهُ : جائز أن يكون هذا
(1) انظر : زهرة التفاسير، أبو زهرة V/V
 （1） （1i1）
［الواقعة：ا－v 11 ］．
والمعنى：أصنافاًا ثلاثةً كل صنفِ يشاكل ما هو منه، كما يشاكل الزوج الزوجة، ثم

 فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخلذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال الـئلى
 و، والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب ولأصحاب المشأمة من العقاب．
 أي شيء هم؛ هم الذين يعطون كتابهم بأيمانهم هم أصحاب التقدم وعلو المّ المنزلة．
 الاشارة إلى معناها بالتفصيل، ونكتفي هنا بذكر أنهم السابقون إلي طاعة الله هـم
 من صفتهم، وقيل：إذا خرج رجلُ من من السابقين المقربين من منزله في الجنة كان له ضوءُ يعرفه به من دونه（Y）
（Y）انظر：الججامع لأحكام الثقرآن، الثرطبي

كأنه يقول：فليرغبوا في الشراب الذي هذا وصفه، الني لا غول فيه ولا هم ينزفون، لا لا لا في الشراب اللذي يذهب بالعققول، ويضعف الان الأبدان، ويتلف الأموالن، أو فليتنافسوا في النعيم الذي وصف هاهنا، لا في النعيم الذي ينقطع ولا يلوم．
 من البقية يكون ذلك مسكا، والثنافس إنما يكون في المسارعة في الخيرات، وترك الاتباع للشهوات، والانتهاء عن المعاصي؛ وهو كقوله：الها

أي：فليكن عملهم بما يثمر لهم ما ذكر
من النعيم، لا في الذئي ينقطع، وتكون
 التسنيم：شيء أعده الله سبحانه وتعالىى لأوليائه، لم يطلعهم عليه في الدنينا، وهو من

قرة الأعين التي لا تعلمها الأنفس． وقوله： المقربون هم الذين يسارعون في الـخيرات في الدنيا، فتركوا منى الأنفس، واتقوا المهالك والزلات، فهم المقربون، فنالوا فضل التقريب بما أجهدوا أْنفسهم في الدنينيا، －للأمور التي فعلوها（1）

（1）انظر：تأويلات أهل السنة، الماتريدي ミテr／ノ．

# إذًا المؤمنون حقًا هم الذين يرثون الجنة <br> بكل ما فيها من نعيم، كما ذكر آنفًا، لقوله   <br> [المؤمنو ن: • (-11]. 

مو ضو عات ذات صلة:
الجنة، الخير، العبادة، المسابقة


[^0]:    (1) تفسير السمرقندي ז/ • \& \&.

