

عناصر الموضوع

| 9. |  |
| :---: | :---: |
| 91 |  |
| 97 | 21 |
| 98 | أُواع |
| 99 | dill |
| 1.7 |  |
| 117 |  |



## 

أولًا: المعنى اللغوي:
المعية نسبة إلى لفظ: (مع)، وهو لفظ يتضي الاجتماع في المكان، أو الزمان، أو الشرف أو الرتبة، كما يتضي النصرة.

 أخاللآلخر في حال صار الآخر أخاه، وإما في الشُرف والرتبة نحو: هما معا في العلو (1) . ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:

 معنى المعية الاجتماع في الأمر النذي به الاشتراك دلا دون زلا

 والثاني: يكثر في الأنعال المعنوية نحو آمنت مع المؤمنين وتبت مع التائين ونهمت



## المكيت

## 

وردت الأداة (مع) في الثقرآن الكريم (£ آ ا) مرة(1)، والمواضع التي وردت متعلقة بالمعية الإلهية بلغ عدد ورودها (م) (1) مرة.

وليس ليها إلا صيغة واحدة (مع).
وجاءت معية الله في القرآن على ثلالاثة وجوه (ب)




 [الشعراء:بابץ].
(1) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القر آن الكريب، محمد دؤاد عبد الباقي، ص VVY، المعجم المفهرس



## 

1
الحغظ لغة:
دارت كلمة الحفظ على معاني الرعاية، وعدم النسيان، والتُعهد، وقلة الغفلة، وعدم
 يدل على مراعاة الشيء. يقال: حفظت الشيء حفظاّ، قال الليث: الحفظ: نقيض النسيان،

وهو التعاهد وقلة الغغلة) (1)
الحغظ اصطلاحًا:
 ويضاده الننسيان، وتارة لاستعمال تلك القوة، فيقال: حغظت كذا حفظا، ثم يستعمل في كل

تفقد وتعهد ورعاية)

أو هو (رعاية العمل علما وهيئة ووقتا وإِقامة بجميع ما يحصل به به أصله، ويتم به عمله
ويتتهي إليه كمالّه) (ع)
الصلة بين الحغظ والمعية:
واضح من خلال التتبع للمادة اللغوية ودوارنها في اللسان العربي العلاقة بينها وبين
 موجودة في المعية في جانبها الاصطلاحي. |الهصاحبة:

المصاحبة لغة:
والمصاحبة والصحبة تدل على معاني الحفظ والملازمة، والموافقة والمشاركة، (فالمصاحبة: الموافقة والمشاركة في الشيء، ويقال: صصحه الله وأصحبه وصاحبه أي:
 . AV

 أي: لا يحفظون ومنه قولهم: لا صحبه الله أي: لا حفظه. ويقال: بأهله صحبة الله
 وصاحبته إذا رافقته فهو مصحوب)(1) . كما تدل على المنعة، والحماية(Y). المصاحبة اصطلاحمًا:
(الموافقة والمشاركة في الشيء، فإن تتابعوا مع ملاقاة واجتماع فأصحاب حقيقة وإن لا فمجاز) ${ }^{(+)}$
الصلة بين المصاحبة والمعية:
المصاحبة واضح فيها معنى المعية، كما أن المشاركة فيها شيء من الدلالالة على العون والنصرة، وهي المعاني ذاتها التي دارت عليها مفردة المعية.

[الم-جادلة:4]].
والمعنى: (لا يتناجى ثلاثة فيما بينهم' ولا يتكلمون فيما بينهم بكلام الشر إلا هو رابعهم، لأنه يعلم ما يقولون فيما بينهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم يعني: كان هو سادسهم، لأنه يعلم ما يقولون فيما بينهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعني: عالم بهم وبأحوالمّم أين ما كانوا فـا في الأرض. ثم ينبئهم بما عملوا يعني: يخبر ايرم

بما عملوا يوم القيامة من خير أو شر (ب) الا (يسمع سرهم ونجواهم، لا يخفى




家

 وقال أهل المعاني: (يريد: قربة

- بالعلم)

انظر : تفسير السمرقندي (Y)
 (




## 

الراصد لآيات القرآن الكريم في المعية والمتتع لها يجد آنها تدور حول قطبين أساسين أو محورين رئيسين: معية عامة لعموم الخلق، ومعية خاصة يتميز بها بعض عباد الله تعالى بشروط محلدة، مقرونة بصفات مبينة.
والمعية لها دلالثان، معية بالذات ومعية بالصفات، ومعية الله تعالى لعباده المقصودة معية بالصفات لإجماع المسلمين سلفا وخلفا على أن معية الذات غير مرادة، وإنما المراد معيته تعالى بصفاته اللائقة بمعنى (1)المعية، كالعلم والحفظ والنصرة ونحوهن الما ويمكننا أن نتتع هذين النوعين على

النحو الآتي:
أولًا: معية عامة:
والمعية العامة تكون لعموم الـخلق وهي بالرزق والعلم والتدبير مما يليق به
 آيات كريمة تؤكد هذا المعنى، ومنها قوله تعالىى:



(1) انظر: المدخل إلى التُفسير الموضوعي، عبدالستار سعيد ص 11 ج.

ومعنى كونه معهم: (أنه يعلم ما يتناجون عليكم) فمعية الله تعالى العامة للناس معية علم ومحاضرهم، وقد تعالى عن المكان واطلاع وانكشاف ومشاهدة. ثانيًًا: معية خاصة:

وإذا كنا قد عرفنا المعية العامة التي تعني العلم والإحاطة، والرزق والثٔلبير والرعاية،
 تعائى لعباده المؤمنين اللذين استجمعوا صفات يحبها الله ويدعوهم إليها، وهي المي عندئذ تعني النصر، والمعونة، والتأيدي، والرعاية، والرحمة، والعناية، أو رفع الدرجات أو تكفير السيئات، أو الإكرام في الحياة، ونحو ذلك مما يستحقه المؤونون المون الصالحون، وتنوع ورود هذا اللون من المعية في القرآن الكريم، كما سيأتي، ويضاف إلى هؤلاء المكرمين المنعم عليهم
بهذه المعية الخاصة أصناف أخرىى، منها: " معيته تعالى للأنياء عليهم السلاملام، ومنه توله تعالى: لموسى ومارون عليهما
 [ط:74]. والآيات في معية الله تعالى للأنبياء كثيرة وسيأتي مزيد بيان لمعية الله تعالى للرسل في مبحث ** معيته تعالى للملانكانكة. " معيته تعالى لعباده المؤمنين. (气) تيسير الكريمالرحهن ص ص^A.

به ولا يخفى عليه ما مهم فيه، فكانئه مشاهدلمم
والمشاهدة)(1).
والسر في تخصيص الثلالة والخمسة؛ لأنها نزلت في المنافتين وكانوا يتحلقون للتناجي مغايظة للمؤمنين على هلى هذين العددين، وقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة ولا أدنى من عدديهم ولا أكثر إلا والله معهم يسمع) (Y) أو أن السر في تخصيص العدد: (أن أهل التناجي في العادة طائفة من أهل الرأي والتجارب، وأول عددم الاثنان فصاعدًا، إلى خمسة، إلى ستة، إلى ما اقتضته
الحال)(4).

ومن لطائف الثيخ السعدي رحمه الله ربطه البليع بين صدر الآية وعجزها، الما واستنباطه لهذا المعنى اللطيف في المعية وهي أن هذه المعية، معية العلم والاططلاع؛ ولهذا توعد ووعد على المجازاة بالأعمال
 تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال، وما صدرت عنه تلك الأعمال، من بر وفجور، فمجازيكم عليها، وحافظها
 الدسير، ابن الجّوزي (Y) الظر: مدارك التنزيل، النسفي

 وإلقاء الرعب في نفوس المشركين فين نصر للمؤمنين وتأيد لهمه، فلا معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة ولا تلا تثيت أبلغ من ضرب أعناقهم. واجتماعهمها غاية النصرة. ويجوز أن يكون غير تفسير، وأن يراد بالثتييت أن يخطروا بانبالهم ما ما تقوى به قلوبهم وتصح عزائمهم ونياتهم في القتالل، وأن يظهروا ما يتيقنون به أنهم ممدون بالملائكة (\$).
أو يكون التثيت بحضورمم معهم الحرب وتكثير سوادهم، أو محاربتهم معهم، أو طمأنتهم وقولهم لا بأس عليكم ولا خوف من عدوكم، فكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول: سيروا فإن الله ناصركم. ويظن المسلمون أنه منهم
Y. Y. معية الله تعالى للمؤمنين. وقدوردت آيات القرآن الككريم تبين معية الله تعالى الخاصة لعباده المؤمنين الذين لهم صفات تؤهلهم لهذه المعية مثل الصبر والإحسان والثقوى ونحو ذلك من صفات

 ( انظر: الكشاف، الز متشخشري
الثنزيل، الْغوي ب// سrr.
(६) انظر: الـجامع لأحكام الثقرآن، القرطبي

$$
r v A / v
$$

ولعباده المؤومنين على النحو الآتي: 1. ـ معية الله تعالى للملاينكة. والمعية هنا معية الإعانة والنصر والتُبيت والتأييد، كما قال تعالى:
 [الأنفال:ب]
يعني: (ألهم ربك الملائكة،
 الَآلِيْيَ بالنصرة، فكان الملك يمشي أمام الصف فيقول: أبشروا فإنكم كثير وعدوكم قليل، والله تعالى ناصركم) (1) لكن كيف يكون إيحاء الملانكة إلى
 المباشر في صورة رجال، وإما عن طريق الإلهام، يقول القشيري في لطائفه: (قيل كانوا يظهرون للمسلمين في صور الرجالمال يخاطبونهم بالإخبار عن قلة عدد المشركين واستيالاء المسلمين عليهم، وهم لا يعرفون أنهم ملائكة. وقيل: تثيتهم إيامم بأن كانوا يلقون في قلوبهم ذلك من جهة الخواطر، ثم إن الله يخلق لهم فيها ذلك، فكما يوصل الحق سبحانه وساوس الشيطان إلى القلوب يوصل خواطر الملك، وأيدهم بإلقاء (1) تنسير السمرقندي ب/ 11/
 []f:ط:ط]
وقوله: [اتوبة: $\ddagger$ ].
فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. فإنه قد علم أن قوله: تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار.
 وَالْمِينِ هُم دون الظالمين والفجار . وأيضًا فلفظ المعية ليست في لغين العرب ولا في شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. كما في قوله .
 [النساء:7\&1][


 ومثل هذا كثير. فامتنع آن يكون قوله كا مختلطة بذوات الخلق. وقد بسط الكلام عليه في موضع آخر وبين أن لنظ المعية في اللغة، وإن اقتضى المجامعة والمصا ولماحبة والمقارنة، فهو إذا كان مع العباد لم يناف

تعينهم على أن يكونوا أهلا لمعية الملك سبحانه، ومن هذه الآيات قوله تعالى:
 . 100 居: ومعنى المعية هنا النصر والمعونة، والمظاهرة، فإن من كان الله معه نهو ناصره وظهيره وراض بفعله، كتول القائل: :افعلى يا فلان كذا وأنا معك"، يعني: إني ناصرك على فعلك ذلك ومعينك عليه(
وعلى الرغم من أن الله تعالى مع كل
أحد معية عامة إلا أنه مع الصابرين معية الحية خاصة، وقد خصهم بالمعية حتى يعلموا أن أن الله سبحانه وتعالىى بمعيته لهم يفرج عنهمه، وينصرهم، لقد استوجبوا نهاية الذلخر، وعلو

القدر حيث نالوا معية الله( ${ }^{\text {(4) }}$
قال الإمام ابن تيمية (في شرح حديث اللزول): لفظ المعية في كتاب الله جاء عاما
 [الحديد:ڭ].



 وروَ
(1) جامع البيان r/
(Y) انظر: تنسير السمرقندي / /1.0، الكشف

الثقشيري / / "ثّ^| .

ذلك علوه على عرشه. ويكون حكم معيته من الظلم بالنصرة والظفر بالمعونة والحفظ في كل موطن بحسبه. فمع الخلق كلهم ورئم والعلم (8). وتبدو السنتية في هذه المعية الكريمة في بالعلم والثقدرة والسلطان. ويخص بعضهم تركيبة الآية إذ عبر فيها بالمشتق، كما مي بالإعانة والنصرة والتأييد (1) صور ورود اللسن في القرآن الكريم. وهذه المعية المقتضية للنصر والعون والإمداد معية خاصة كما سبق، (فالله ناصرهم ومجيب دعوتهم، ومن كال الاني ناصره فلا غالب له، أما الجّازع فقلبه لاه عن ذكر الله، والقلب اللاهمي ممتلئ بهموم الدنيا وأكدارها، وإن هاز الدنيا واليا بحذافيرها وقد جرت سنة الله أن الأعمال العظيمة لا تنجح إلا بالثبات والدأب عليها، ومدار ذلك كله الصبر، فمن صبر فهو على سنى
 ويجعل له فرجا من ضيقه، ومن لم يلم يصبر فليس الله معه، لأنه تنكب عن سنته، فلن يبلغ تصده وغايته) (Y).
وكما أن الله تعالى مع الصابرين والمحسنين نهو كذلك مع المتقين. قالل تعالى: : [البقرة: 198 ]ـ
قال ابن عباس: ايريد مع أوليائه النذين يخافونه فيما كلفهم من أمره ونهيهها، قالد الين
 وكما تكون المعية بالتأييد تكون كذلك
 (T) تفسير المراغئي /T (Y)


ومنها قوله تعالىى:

 ر(1)
والمعنى: لا يشركون به شيئا، بل
 وقد ورد في السنة في هذا المعنى: عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، فال: (قلت: يا رسول الله، أي الذنب أمظه؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك(فأنزل تصديق قول النبي صلى الله


 كما ورد النفي في القرآن في موضع آخر في قوله تعالىى: وَكَ

 ونلمح في سياق الآية الكريمة مع النفي ترتيبا عجيبا يغري العقل بالتفكر، والنّهن بالعمل، والمنطق بالتحرر والانطلاق، وهو الانور ترتيب الانفصام والانفصالال بين هذه الآلّهة




## وجهود آلهة أخرى هع النه

تعددت أساليب القرآن الكريم في بيان نفي أن يكون مع الله آلهة أخرى، فمرة يأتي البيان في صورة النفي ومرة في صورة النهي، ونالثة في صورة النخبر التهديدي، وأخرى في صورة الشرط، وأخرى في صورة الاستفهام الإنكاري، وفي الصفـحات الآتية نحاول أن نتتع هذه الصور على النحو ألألآتي: الثنفي الصريح: وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تنهى نهيا صريحا عن اتخاذ آهة مع الله تعالى، ومن المواطن التي ورد فيها ذلك في مقام ييان وعد الله تعالئى بالاستخلاف

楊


 الْ وفيها بيان للعلاقة بين عدم الشرك بالله والاستخلاف في الأرض كما هو واضح في الآية، وورد كذلك في مقام بيان صفات الْمُوْ


منطقية عقلية فيرى أن من أشرك بالله كان مذموما مخذولا، والذي يدل على أن الأمر كذلك وجوه: الأول: أن المشرك كاذب والكاذب يستوجب النذم والخذلان. الثاني: أنه لما ثبت بالدليل ألا أله لا إله ولا مدبر ولا مقدر إلا الواحد الأحد، فعلى هذا التقدير تكون جميع النعم حاصلة من الـا الله تعالْى، فمن أشرك بالله فقد أخـاف بعض تلك النعم إلى غير الله تعاللى، مع أن الحق أن كلها من الله، فحينئذ يستحق اللذم، لأن اللخالثق تعالى استحق الشكر بإعطاء تلك النعم فلما جحد كونها من الله، فقد قابل إحسان الله تعالي بالإساءة والجّحود والكفران فاستوجب الذن ولإنما قلنا إنه يستحق الْخذلان، لأنه لما أثبت شريكا لله تعالى استحق أن يفوض أمره إلى ذلك الشريك، فلما كان ذلك الشريك معدوما بقي بلا ناصر ولا حافظ ولا معين. وذلك عين الخذلان.
الثالث: أن الكمال في الوحدة والنقصان في الكثرة، فمن أثبت الشريك فقد وقع في جانب النقصان واستوجب اللدم والخذلانلان، واعلم أنه لما دل لفظ الآية على أن المشرك
 -الموحد ممدوحا منصورتا
(HY • /r. انظر: مغاتيح الغيب، الرازي (Y)

المزعومة إن وجدت وبين وجودها، وهذا ما اعتمده علماء العقيدة في أدلة وبراهين المين نفي النشركاء والآلهة عن الله تعالىى.

ثانيًا: النهي الصريح:
ومن أساليب القرآن في نفي المعية عن الله تعالى: النهي الصريح، وهذا ألشد في في ني ني المععية وأقوى، ومن هذه المواضع التي ورد

 والمعنى لا تتخذ مع الله إلها آخر فتصير إلى اللذم لأنك أسندت النعمة إلى اللى غير منعمها وحمدت من لا يستحق الحمد وغمط صاحب الفضل والنعمة وساعتها تصير مذموما لاختلال النظر لديك وفكا وفساد
 النعمة والمنة سيكلك إلى من تألهت له وتعبدت فيه، وليس هو من ينصر ولا يعين. وقوله: (تقعد) من قولهم شحذ الشفرة حتى قعدت، كأنها حربة بمعنى صـى مارت، يعنى: فتصير جامعا على نفسك الذّم وما يتبعه من الهلاكك من إلهك، والخلذلان


الشديدة والثجزاء الوفاق اللّي يتناسب مع هذه الجريمة النكراء والعمل الكالح بصورة

ومن لطائف البيان القرآني هنا أن الأمر المعية بصورة النهي قوله تعالى: : الـى
 (四)
 والمعنى: واحذر أيها المكلف أن
 [النحل:101].
إن فعلت ذلك فقد حق عليك أن ترمى وتطرح في نار جهنم في مهانة وذلة، وأنت معلوم من نفسك على ما اقترفت وملوم من الملاتكتة خزنة جهنم حين تعنفك (ب) ولا يحتاج إلى بيان هنا أن الخطاب وإن كان واردا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن المراد به أمته لآستحالة صدور ذلك منه فهو المعصوم ${ }^{\text {(8) }}$ ويلاحظ أن الآيات الكريمة السابقة صدرت بالنهي عن الشرك وييان أن الله تعالى تضى بأن لا يعبد إلا إياه، وكرر النهي هنا للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر
 تصد بفعله أو تركه غيره ضاع سعيه، وأنه رأس الحكمة وملاكها، ورتب عليه أولًا
 نتيجته في العقبى فقال تعالى:




على الرغم من عمومه وأنه موجه إلى كلى الخخلاثق إلا أن التكليف والتوجيه أتى أحد أنه أمر خاص به، صادر إلى شخصه. فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤول عنها كلا فرد بذاته، والعاقبة التي تتظر كل فرد فرد يحيد عن التوحيد أن (ايقعدل) (مذموما)ه بالفعلة اللذميمة التي أقدم عليها، المخذورلاه لا لا ناصر كله، ومن لا ينصره الله نهو مخذلورل وإن
 المذموم المخذول وقد حط به الخذلان فتعد، ويلقي ظل الضعف فالقعود هو هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة وعجزا، وهو يلقي كذلك ظل الاستمرار في حالة النبذ والخذلان، لأن القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضع، نهو لفظ منصود في هذا المكان (1). وهذا التّذييل هو فذلكة لاختلاف أحوال اللمسلمين والمشركين، فإن خلاصة أسباب الفوز ترك الشرك لأن ذلك هو مبدأ الإقبال على العمل الصالح فهو أول خطورات السعي لمريد الآخرة، لأن الشرك قاعدل اختلال التفكير وتضليل العقول (ب) ومن هذه المواضع التي نفي فيها سبحانه


لمن كفر هذا القول تهديدأ له بالتعغذيب.

 لا يفعل هذا، لأنه معصوم مختار ولكار ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيره. ودل على
 [الشعر|ء:Y Yاء]
أي: لا يتكلون على نسبهم وقرابتهم
فيدعون ما يجب عليهم.
قالل ابن عباس رضي الله عنهما يحذر به غيره، يقول: أنت أكرم الخلق علي، وليك ولو

اتخذت إلها غيري لعذبتك (غ) .
وورد التركيب بهذه الصورة فخّوطب به النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور استحاله صلور المنهي عنه منه صلى الله عليه وسلم تهييجا وحثا على ازدياد الإخلاص ولطفا لسائر المكلفين بيان أن الإشراك من التُبح والسوء بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره

عنه فكيف بمن عداه ${ }^{\text {(0) }}$
كما حفل القرآن الكريم بآيات أخرى
تنصس على النهي عن المعية كقوله تعالى:

[الجن:1^11].

$$
. r \cdot r / 1 q
$$

ذكره الإمام الشوكاني بأن القرآن راعى في هذا التأكيد دقيقة فرتب على الأول كونه مذمومًا مخذولاً، وذلك إشارة إلى حال الشُرك في الدنيا، ورتب على الثاني أنه يلقى في جهنم ملوما مدحورا وذلك إشارة إلى حاله في الآخرة، وفي القعود هنالك، والإلقاء هنا، إشارة إلى أن للإنسان في الدنيا صورة


(III)

ونلاحظ هنا شدة النهي وترتب العذاب على الاتخاذ إن وجلد، مع ذكرنا منهجية القرآن في خطاباته للنبي صلى الله عليه وسلم والتي غالبا ما تصلدر بما يشعر بأنها

[لَ
ومثل
بصيغة الغائب، والخخطاب هنا واردد على
تحذير غيره مبالغة بذكره هو صلى الله عليه وسلم، كأن القرآن يقول: إذا كان هـر هـا تها تهديدنا

ووعيدنا لك فكيف يكون لغيرك. كما قال الإمام القُرطبي: المعنى قل

$$
\text { (1) تفسير القر آن العظيم، ابن كثير / VV } 0 .
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر: إرشاد العقل التسليم، أبو السعود } \\
& \text { (0./ التحرير والتنوير، ابن عالشور }
\end{aligned}
$$

## 

 فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين وشهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين الثاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له وشهادة أهلم اله الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاتهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء. بل خالفوا بشهادة فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى مع أنه لا يقوم على ما فالوه أدنى شبهة فضا فضا عن الحجج واختر لنفسك أي الثهادتينين إن كنت تعقل ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنيه الذي أمرنا الله بالاقتداء به فقال: . العبودية والإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلت والتدبير (\$). وهذا تقرير لهم مع إنكار واستبعاد قل لا أشهد شهادتكم(1).
ففيه إنكار عليهم توبيخ وتقريع (4).
ثالثًا: الخبر التهديدي:
ولقد تنوعت أساليب القرآن في نفي
(r) تيسر الكريم الر حمن، السعدي ص ror




ثانيًا: الاستفهام الإنكاري:
ومن أساليب الثقرآن في إنكار آلهة مع اللل: استعمال الاستفهام الإنكاري. وتد ورد هذا في مواطن متعددة من القرآن الكريم، كقوله تعالي:

 . .
والمعنى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليهوسلم: قل لهؤلاءاء المشركين، الجاحلين نبوتك، العادلين بالله، ريا غيره:

 معبودات غيره من الأوثان والأصنام. تم قال لنيه محمد صلى الله عليه وسلم: الِّهُ أن مع الله آلهة أخرى، بل أبحد ذلك وأنكره فإنما هو معبود واحدي، لا شريك لـ لـ لـ فيما يستوجب على خلقه من العبادة وقل:
 وتضيفونه إلى شركته، وتعبدونه معه، لا لا أعبد سوى الله شيئا، ولا أدعو غيره إلها (1) إنه لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذبين لرسله:


وجود آلهة مع الله تعالى، ومن هذه آخر．وقد أشار كثير من المفسرين إلىى أن



ومن الآيات التي حملت الـخبر التهلديدي



．




جزاؤه عند ربه يجازيه بعمله（ب） والمعنى الني له عند ربه أنه لا يفلح





 ومن أشد الآيات التي تهلد من يته

（四）㓌
$\qquad$
（Y）محاسن التأويل، القاسمي（Y） （（r）



قوله تعالى我

وواضح في الآية الكريمة بلاغة التهديد،
وشدة الوعيد خاصة في قوله تعالى：
 سبحانه، فقد وعده الله تعالى كفاية هؤلاء المستهزئين． قوما من قريش معروفين（（1）． وفي الآية تسلية له عليه الصالهاة والسلام． وتهوينا للخطب عليه، بأنهم أصحاب تلك الك الك الجريمة العظمى، التي هي أكبر الكبائر، التي سيخذلون بسببها．كماً قال：ولُنَسْوْنَ يَعِلْمُونَّ وعيد شديد لمن جعل معه تعالى معبوذا
$\qquad$ ．جامع البيان، الطبري（1） $10 r$（1V

وهذا تصوير لماكه يوم القيامة وموقف هذا التوفيق الرباني.
 بهول الموقف، والإلقاء في العذاب أي دليل ولو كان الدليل ومميا على اتخاذ هذا مع الله تعالى، فهو لا حجة له له بالكفر


 جواب لسؤال سابق أو مستر كأنه قيل: لم كل هذا فقيل: لأنه لا يفلح الكافرون. يقول الإمام الليضاوي رحمه الله:


 به، جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه تنبيها لانيا على أن التدين بما لا دليل عليه ممنوع فضلاّلا عما دل الدليل على خلافه، أو اعتراض بلا بين



 . قال ابن عباس: اهقل لأهل مكة لو كان معه آلهة كما يقولون من الأوثانه إذا لابتغوا لانوا إلى ذي العرش سبيلا، أي: طريقًا وكانوا



الموصوف بالشدة، وترتيب الجزاء على الاسم الموصول وكون صلته أنه جعل مع الله إلها آخر مشعر بضخخامة العذاب وهول العقوبة لهول النذنب.
رابعًا: أسلوب الشرط:

ومن أساليب القورآن الكريم في النهي عن اتخاذ آلهة مع الله، ويبان أنها شرك: أسلوب
 Cَ (for)
[المؤونو ن:VII].

وفي الآية الكريمة من التهديد والوعيد
ما فيه، والتعبير القرآني البديع:
 واختيار لفظ الربوبية التي تشعر باللوم والعتاب على عدم رعاية العبد لهذه الربوبية، وخلطها بغيرها، وعدم عرفان العبد بها بها مبين أي ييان عن عدم توفيت هذا الذي يستجلب على نفسه غضب ربه والرب بصفاته يعم بفضله مخلوقاته، ويشمل بفيضه جميع الكاثنات، فالمحروم من حرم هذه الرحمة على سعتها، والمغبون من جانبه هذا الفضل على اتساعه وعمومه، والمخذول من من خلاه

## 

ومن صور المعية الواردة في الققرآن الكريم معية المرسلين عليهم السلام، ويقصد بها جانبان: معية الرسل للناس، ومعية الناس لـهم. أولًا: معية الرسل للناس: وقد أجمل أستاذنا العلامة الدكتور عبد الستار سعيد في جمع تصور تلك المعية بصورة بديعة إذ يرى أْ معية الرسل للناس

جماعها في أمور منها: ا ـ معية التربص والانتظار.
وهي في جانب المدعوين بعد إقامة الحجة عليهم وتنكرهم للبر هان واغتسافهم للدليل. ومنه ما حدث مع نبي الله مود مع قومه، إذ قال الله تعالى فيهم:




[الأعراف:اv1].

والمعنى كما قال ابن عباس: وجب
ونزل عليكم عذاب وسخط (Y).
(وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه




كهيتّهلا. وقال قتادة: أي يعرفوا فضل ذي العرش ومرتبته عليهم. ويقال: ابتغوا طريقا للوصول إليه. وقال مقاتل: لطلبوا سبيالا
 نفسه عن الشريك، فقال تعالى: سبحانه، أي :تنزيها له وتعالى عما يقولون التيا أي: عما يقول الظالمون إن معه شريكا. علوّا كبيرًا، أي:

بعيدًا عما يقول الككفار (1)
وهذا تنزيه من الله تعاللى ذكره نفسه عما وصفه به المشركون، الْجاعلون معه آلهة غيره، المضيفون إليه البنات، فقال: تنزيها لله وعلوا له عما تقولون أليها الثوه القوم، من الفرية والكذب، فإن ما تضيفون إليه من هذه الأمور ليس من صفته، ولا ينبغي أن يكون له صفة) لا وهكذا تتنوع أساليب القرآن الكريم في نفي وجود آلهة مع الله تعالى وسبحان من عز عن الثظير والثشبيه وتعاللى عن الند والمثيل.
(1 انظر: تفسير السمرقندي r/r r.r. ، انظر: جامع البيان، الطبري (Y) / (Y)



. معكم متتظر) (+
Y. معية الصبر والالتزامه مع ضعفاء

المؤمنين الضعاف.
ومنه ما ورد في أمر الله تعالى لنبيه




 وني الآية يأمر الله تعالى نيبه صلى الله عليه وسلم بالصبر مع هذه الفئة المؤمنة والصبر معها حتى يلغنهم رسالته، وألا يرفع بصره عنهم، وعدم الانشغال بمن غفل عن ذكر الثله تعالُى، واتع هوى نفسهـ الانـي يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلي صلى الله
 عَعَ
 والتحميد والتهليل والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها لا لا يريدون عرضا من عرض الدنيا.

 الثر آن العزيز، ابن أبي زمنين


وقد ذكر الله سبحانه صفة إملاكهم في
أماكن أخر من القرآن بأنها أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلا كالرميم كما قال في الآية الأخرى)" (1) ومنه ما ورد على لسان شعيب عليه السالام: لو وَيْقَوْرِ



يعني: (اعملوا في هلاكيوفئئمري، أني

 من هو كاذب، ويقال: هِ
 كَذِبِّيُ يعني: ستعلمون من هو كاذب. ويقال معناه: من يأتيه عذاب يخزيكيه، ويخزي أمره، من هو كاذب على الله بأن

 متظظر بكم العذاب في الدنيا) (ث) والمتنى: اعملوا (على تئى تؤوتكم وتمكنكم فاني على تمكني، فسوف تعلمون أينا الُجاني على نفسه، والمُخطئئ في فعله،
 (Y) النظ: جامع اليبان، الطبري 10/ ب7؛، تنسير
السمرقندي r// ^\1. .

فيها"، كان استهزاءهمم بها، وسبهم من أنزلها
 يقول: نصد عنهم بوجهك، وقم عنهم، ولا تجلس معهم موَا فَّرْهِ هُ يقول: حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حليثهم بينهم وإن أنساك الشيطان نهينا إياك عن الجلوس معهم والإعراض عنهم في حال خوضهم في آياتنا، ثم ذكرت ذلك، فتم عنهم، ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع التوم الظالمين الذنين خاضوا في غير الذي لهـم الخوض فيه بما خاضوا به فيه (r)
وهؤلاء المراد بهـم المسركون أو اليهود أو أصحاب الأهواء كما منعه الله تعالئى من شهودهم ومخخالطتهم عقوبة لهم بالحرمان، وإبعادا لهم عن أسباب التوفيق جزاء فعلهمه، فقال تعالْى الْ


 والمعنى: لوا مَمَهُتُ هِ أي: لأنهم إنما يشهدون والُحالة


 التنزيل، الثبغوي ب/ ا+ثّب، زاد المسير، ابن

تعالى ذكره لنيبه صلى الله عليه وسلم: لا تعد عيناك عن هؤلاء المؤمنين الذينين يدعون ربهم إلى أشراف المشركين، تبغي الوني بمجالستهم الشرف والفخر) (1) . ومن روائع الآية الكريمة ولطائفها أنه
 (اقلبك، لأن قلبه كان مع الحق، فأمره بصحته جهرا بجهر، واستخلص قلبه نفنسه سرَابسر.
 مريدين وجهه أي في معنى الحال، وذلك يشير إلى دوام دعأثهم ربهم بالغداة والعشي وكون الإرادة على اللوام (Y). بَ. المعية الممنوعة المحر مة. وتكون في حق الظالمين والمعاندين؛ وتقع دائما بعد نهي عنها وأمر بمفارقة أصحابها وعدم شهود مجالسهم، ومنه قوله تعالى:

 أَأَوْرُ
يقول تعالّى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت يا محمد المشركينين النذين يخوضون في آياتتا التي أنزلناها إليك، ووحينا الذي أوحيناه إليك، واخوضهم





وفي هاتين الآيتين تبدو صورة المعية في أقوى مراحلها وفي أدق خصائصها إذ هي في مرحلة الابتاءاء والاختبار والجهاد ومس البأساء والضراء والزلزلة. والمعنى وكائن من نبي قاتل معه جماعات كثيرة ربانيون علماء أتقياء، أو
 سبيل الله، وما فتروا ولم ينكسر جديهم لما ونما أصابهم من قتل النبي أو بعضهمه. وما ضعفوا عن العلو أو في اللدين. وما استكانوا وما وما خضعوا اللعلو بل صبروا وئبتوا، وشجعوا أنفسهم، مذا تسلية للمؤمنين، وحث على الاقتداء بهم، والفعل كنعلهم، وأن هذا أمر قد كان متقدما، لم تزل سنة الله جارية

بذلك (ب)
ثالثًا: معية الرسل الخاصة:
وأما المسلك الخاص فقد بدا في حليث اليث الئ القرآن الكريم عن الرسل عليهم السلام بذكرهم صراحة، قد حفلت آيات القرآن بيان هذه المعية، ويمكن أن نتتعها على



والمتأمل للآيات التي تناولت معية الناس للرسل يمكن أن يقسمها إلى قسمين: * معية في غير أمور الدين، مثل معية صاحبي يوسف ليوسف في السجنن، ومعية إسماعيل لإبراهيم عليه السلام عندما بلغ معه السعيا
 الاتباع ويعبر عنها القرآن الكريم بالاستجابة والإسلام، والطاعة، والنصرة، والجهاد، والعبادة، والثوبة، ونحوها وقد سلك القرآن الكريم في بيان معية الناس للرسل مسلكين عامًا وخاصًا، فالعام
 تحديد صاحب المعية، وتأتي مذه الآيات في صورة سنتية قاعدية مطردة، كقوله



عمران:جء| 1ـ].

وكما نلاحظ في الآية الكريمة أن لفظة:

(1) انظر: تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير ب/ MYY.

في الأولى مقدمة للهلاك في الآخرة، ولعل هذا من أسرار تعبريه عليه السلام عنهم بـ(الكافرين). كما تلمح من الآيات الكريمة أن من تمام نعمة الله تعالى على المؤلى المونين معه أن أهلك عدومم، وتكرر هذا في آيات متعددة،我
 قوَمْامَهِيَ
 وَجَعَتَنْهُ

[يونس:"
Y. Y. معية هود علبه السلام. ومعية هود عليه السلام واضح منامها أنها
 الصصعبة من عمر الدعوات لا يتبع الأنبياء إلا أولو العزائم، فهي فترات ابتلاء واختبار، ويدو في الآيات الكريمة التي تحدينت عنا معية هود عليه السلام أمور منها: التأكيد أن الإيمان والمعية هما سبب النجاة، ولنا ورد في الآيتين اللتين تحدئتا عن معية هود الربط بين المعية والإيمان، كما ورد أيضا النص على هلاك عدوهم، بل قطع دابرهم، وفي ذلك شفاء لصدور المؤمنين، وإراحة

النحو الآتي:

1. ـ معية نوح عليه السلام.

وأول ما نلمح في الآيات التي وردت عن المعية في حق نوح والذين آمنوا معه، يبدو لنا أنها من أكثر المواطن التي تكر فيها لفظ المعية، مع نبي من الأنبياء، فقد وردت ثماني مرات وكأن في ذلك تأسيسا لأن معية الصالحين أصل في قيام الحضارة وبقاء الإنسانية أصلا، كما أن في ذلك بيانا وإشارة إلى أن قيام الجماعة المؤومنة أصل قديم في دعوة الأنبياء عليهم السلامم، كما نلاحظ أن معية نوح والإيمان بالله سبب في النجاة والفوز، فقد فصلت الآيات الكريمة بين معسكرين معسكر الخير والحق وهم من ركبوا مع نوح في الفلك، ومعسكر الشر والباطل وهم المغرقون، ولذلك دما نوح عليه السلام ابنه ليركب معهم وقال: (
 والعجيب أن نوحا عليه السلام عبر عن غير الراكبين معه بالكافرين إشارة إلى أن
 وعدم ثتهـم في أوامر الله تعالى، فكأنه كما انقسم الناس في أمره إلى أهل حق وأهل باطل انقسموا في النهاية إلى ناجين ومغرقين بل مؤمنين وكافرين وكأن النجاة الأولى مقلمة للنجاة في الآخرة، والهلاك

من الو الجواب على تراخي الزمن وتباعد المكان:



 .
ويستمر الجواب على نفس السؤال حتى يقضي الله بالحق وينتصر الصدق ورسالة

الإسلام.
إن الناقمين اليوم في أعصارنا التي نشهدها على المسلمين ليسوا ناقمين إلا لانْهم أصحاب دين وأرياب رسالة، تتغلل
 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا

يعلمون.
0. معية إبراهيم علبه السلام. وتستمر النماذج الرائدة في المعية مع الأنبياء والمرسلين على تباعد المكا وتطاول الزمان، فنصل الثى إبراهيم عليه السلام، وتستمر آيات المعية في الثأكيد على أهمية الأمة الجديلة وضرورة الجا صلابتها في مقارعة الباطل ومنازلة الشرك إلى آلى مدى، ويبدو من الآية الكريمة مصارعة اللذين آمنوا اللكافرين مصارعة فكرية واضحة بان فيها إعلان البراءة منهم، وكفرهم بهمّم، وبدو العداوة والبغضضاء أبيّا حتى يؤمنوا

بَ. معية صالح عليه السلام.
وفي حق صالح عليه السلام ما زال الثأكيد أن المعية والإيمان سبب النجاة والعصمةة، فقد ورد التللازم بين الإيمان


 أْ فما زالت البشرية في عهد بناء الجماعة المؤمنة، وفي الآية بيان أنَّ سبب النجاة الإيمان والمعية.
ع. معية شعيب عليه السلام.
وفي حق شعيب عليه السلام يستمر الأمر على تباعد الزمان والمكان
 معرفة الكافرين بهذا، فلم يقتصر الثهلديد هنا لشعيب فتط بل هو والنذين معه، وهنا促


[الأعراف::AN].

بل تبدو سنة من سنن الله تعالى في الدعوات وأصحابها إلى الإخراج والإنعانياني، وهي سنة تتكرر شأن السنز الماضية المية؛ فقد هلددوا شعيبًا والذين آمنوا معه بالطرد والإبعاد حتى يعودوا في ملتهم مرة أخرى، والزممن يعيد نفسه وسننة الماضية، والجواب





 فالإرسال(مقيد بالمعية في الآيات جميعا، وليس مجرد إرسال مطلق يتحرر به
 دخول في معية الجماعة المسلمة الجديدة
التي تتميز بهاعن معية فرعون وقومه)(1) .
شو معية موسى وموقف أتباع فرعون منها. وهذه المعية كما كانت أمرًا من بداية الدعوة، وطلبا من موسى وهارون لفرعون حين طلبًا أن يرسل معهم بني إسرائيل، أدركها أتباع فرعون حين أرادوا وأوأد الدعوة





[لأُعراف:اسו]. وكذلك كانت نظرة أتباع فرعون إلى موسى وهارون وقومهما حين ظهرت (1) المعدخل الثى التُفسير الموضوعي، عبدالستار

إلى الله تعالى والتوكل عليه والإنابة إليه،
والوعي العملي بأن الككل صائر إليه.





 ولأمر حكيم صُدِرَت الآية بندب المؤمنين إلى التأسي بهذه الصفات التي التي لا بد منها في مقارع، ثُم كرر القرآن الكريم لفت أنظار المؤمنين إلى هذه الأسوة الحسنة بعد آية واحدة فقال:


و. معية موسى وهارون عليهما السلام.
ومن جمع الآيات التي تتحدث عن معية
موسى عليه السلام يمكننا أن نستبين بعض
المفاميم منها:
"المعية أمر من الله من بداية الدعوة. إن المعية كانت من بداية الدعوة، ومي معية هارون أخيه له.
قال تعالىى:価

الجبال والطير، كما قال تعالى:

 [ص:ه1ه-19]. وكما قال سبحانه:重 (4) هُ [سبأ:-1 1 [ كما نصت الآيات على معية بلقيس ملكة سبأ وقورمها، وهم من كانوا (مظنة امتيانـاع عن
 وجيش وحضارة وغنى وسلطان، فأثبت القرآن هذه المعية على لسان الملكة نفسها حين قالت:
 ^. ـ. معية عيسى عليه السلامام وأما نبي الله عيسى عليه السلام فالأنه لم يكن مؤسسا لامة جديدة، بل متمما ما با بدأه أخوه موسى عليه السلام - فإن الحديث عن معيته قد ورد على لسان الحواريسين كما قال تعالى:

任 عمران:(0r-or
أي: (نحن أنصار اللّه ومن ينصر الرسول


دعوتهم، ويدأ الناس يقتنعون بها، كما




لقد طلبوا تتل أبناء المؤمنين، ووصفومم بالمعية والإيمان.
شا استنقاذ بني اسرائيل من فرعون.
كما كانت المعية واضحة في نجاة هؤلاء
 (10) (انشعراء:70]

والمعنى: (وأنجينا موسى مما أتبعنا به
فرعون وتومه من الغرق في البحتر ومن مع
موسى من بني إسرائيل أجمعين) (1)
V. V. معية داود وسليمان عليهما السلامر.

وإذا انتقلنا إلى الحلديث عن معية داود وسليمان عليهما السلام بان لنا عدد من الملامح - من خلال رصد الآيات الكريمة

الخاصة بمعيتهم منها:
هر المعية هنا ليست معية البشر فقط. t أن الآيات الكريمة التي تحلثـت عنهم لم تتحدث عن معيتهم للبشر، فقد
 مستغربة ولا منكرة وهم لم يكونا بحاجة إلى دعوة الناس إلى معيتهـه، بل ظهرت معية أشياء أخرى مثل معية
(1) جامع البيان، الطبري 19/ • بr.


 والفلاح بالإيمان والمعية والجهاد بالأموال

ربنا آمنا وصدقنا بما أنزلت في كتابك والأثفس. واتبعنا الرسول عيسى ابن مريم، فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون لأنبيائك المعية المباركة وجدنا ألنها سارت فيا فيا محورين رئيسين، محور عام وآخر خاصن فالمعية العامة مي الثي تناولت أمور الدين والرسالة جملة، وفيها حلديث إلى
 أَهْاَكْفَ

مِنْ عَدَابٍ أَلِي,


 [الأنبياء:צب]].



[التصص:10v]
والمعية الخاصة وهي التي بدا فيها معيته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وتنوعت هذه المعية وكثرت صورها فمرة تكون في الجهاد، كقوله تعالى:
 وَأَنْ

الثله عليه وسلم، في حياته لشخصى، وبعد وفاته لسنته ومنهاجه، وكلما اقتربت الأمة من سنته ودخلت في معيته كلما اقتربت من النجاة والفلاح، والعز والنجاح، وكلما ابتعلت عن منهاجه كلما ضلت سبيلها وتنكبت طريقها.

 (1) التفسير الواضح، محمد حجازي / / צM.

وأخذًا بأيديهم الثى طرق الدولة، وسلوك الأمم والحضارات، فيقول سبحانه:




 غَنْرِّ

ومرة في عتاب المنافقين المخلفين عن



[1/توبة:דی].

ولذا أرشده الله تعالى إلى حرمانهم



 .
ومرة في صلاة الخوف كقوله تعالى:




 ومرة تكون في الهجرة، كقوله تعالى:




[الأحزاب: 00].

ومرة في تعليم المؤمنين منهجية التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تركه إلا بإذن، تربية لهم على أخلاق المدنية،

يتفقده فيما يرضيه، وهذا المعنى هو الوارد في حديث الإيمان، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حينما سأله عن الانـ الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم
. تكن تراه فإنه يراك) (الـ وقد غرست آيات المعية الواردة في القرآن الكريم هذا المعنى في نفي المؤمنين بصور شتى، وألوان متعلددة، ومن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى لموسى

 كَ - \&
.[ร7
أي: إنيي معكما بحفظي وكلاعتي ونصري وتأييدي فلا تخافا منه، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من آمركم شيء، واعلما أن ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري،

وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي (8) . وفي هذا طمأنة لهما بأن فرعون ليس
( $\left.{ }^{( }\right)$ باب سؤال جبريل، / / 19، رقم • 0، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان
وآلإسلام والإحسان، / / q4، رقم 9.
. M1/0

## 

للمعية أثر لا ينكر، وفضل لا يخفى، فمعية الله سر النجاح ولب الفلاح، ومدار الهداية والتوفيق؛ والنصر والتأييل، والـحفظ والرعاية والحياطة والئناية، فمن كان الله معه فمن يكون عليه، ومن كان الله عليه فمن يكون معه. وقلد قال قتادة: امن يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب ،والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا

ومن آثار المعية ما يأتي: أولًا: المر اقبة:

المراقبة من أهم آثار المعية، سواء كانت المراقبة من قبل العبد لربه أم من الله تعالِّلى لعبده، وإن كان الأغلب فيها مرافبة العبد العبد لربه ونظرهله ومشاهدته إياه في أعمأله وسلوكه، والمقصود من المراقبة: (استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله) (الهـي وهو حين يتحقق بهله الصفة ويتحلى بهذا الخلق، يصل إلى معاني تملأ عليه نفسه باللخير والرضا واليقين والثبات، فهو في معية الله تعالى يشعر بمراقبة الله اله له فيجله عن أن يراه على غير ما يرضيه، أو
(1) انظر: حلية الأولياء، أبو نعيم ب/ •ع عـ. . Y التُريفات، الـجرجني ص الانيلي (Y)

ثانيًّا：النصر والتأييد：
ومن آثار المعية نصر الله تعاليى لعبده اللذي يكون في معيته، وتأييده له، وتد نصت النـي آيات الثقرآن الكريم على هذا الأثر من آثار المعية النصر والتأيدر، فالله تعالى يمد عبيد بنصره ويؤيدهم به، ومن هنا دعامير إلما إلى عدم الهوان أو التفريط والتسليم والتنازل والتخاذل، فهم أولو المعية وأصحاب نصر اللهو وتأييد．
قال تعالى آمرًا عباده بمراعاة أثر هذه


． والمعنى：（أنتم الأعلون بالنصرة．وهو تعالى معكم بالحفظ، والمعونة）（7） والتأييد والتسليد، ومن كان اللئله معه بنصره فمن يغلبه، ومن كان مععه بتأييده فمن
 عن طريق الهدى، أو يشغب على منهاجه
المستقيب؟

إن في ذلك لككل من غلب على حقه، وأوذي في الله أن يستصحب معية الني ويتحقق بها، فيها بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء، وقد قال تعالى في الآية نفسها：
 ．｜Yヶ／乏

بالذي يصل إلى قتلهما حتى يبلغا الرسالة． وأرادبذلك سبحانه تقوية قلوبهما وأنه متولِ لحفظهما وكاءتهما
وقال ابن عباس في معنى الآية الكريمة：
أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه（Y）
ولذا قال موسى عليه السامام：الآن لا أبالى بعدما أنت معي（ث）．
قال：
㢄

فأرعاكما بالحنظ ${ }^{\text {（8）}}$
وقد دل الله تعالى عباده على تصور هذه المعية من خلال تعريفهم أن عليهم حافظين، كراما كاتبين، فليكرموهم وليراقبوا أنفسهم في ضوء معرفة مؤلاء الكرام بهم． ولذا قال صاحب لطائف الإشارات： （حشمتهم من اطلاع الحق، ولو علموا ذلك حق العلم لكان توقيهم عن المخالفات ات الم لرؤته－سبحانه، واستحياؤمم من اطلاعه－ أتم من رؤية الملانكّك）（0）

$$
\begin{aligned}
& \text { القندير، الشوكاني ع/ } 111 \\
& \text { (Y) انظر: التُفسير "الؤوسيط، الؤواحدي، معالم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) لطائف الإشارات }
\end{aligned}
$$

المقتضية للنصر والعون والتأيدلد والتسديد، فيقول: ك . وفي حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل وسنة من سنن الله تعالى فيها يبين عز وجل أن معيته ونصره وتأيّيده مع







 (四) [البقرة: وهذا إعلام منه تعالى ذكره عباده المؤمنين بها أن بيده النصر والظفر والخير

وأن هذا النصر ليس بهم بل بإذن الله، بمشيثّه وعونه ونصرته، والله مع الُصابرين بالنصرة والتأييد والقوة والمعونة(1) وأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله،
فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهم
(0) جامع البيان، الطبري r/1 ب17.
(V) تسير الكريم الرُحمن، السعدلي ص ^•1.

ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا (1). وشعورهم بأن الله معهم، بالعون، والنصر، والتأييد، موجب لقوة قلوبهمه، وإقدامهم على عدوهم (Y). ولذلك راينا رؤوس المصلحين والدعاة الصادقين على تباعد المكان وتطاول الزو الزمان في أتون المحنة يهشون لللعطاء ويستروحون نسائم المنح، فنسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في محنته يقول: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو
 عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسبيوا لي فيه من الخير ونحي أونحو هذا (\$). ونسمع تلميذه ابن القيم ينقل عنه قوله: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى،
والمأسور من أسره هواه(8).

وفي اشتداد الصراع بين الحق والباطلط،
وهو سنة من سنن اللهالجارية، والتي لاتتبدل ولا تتحول ينههـم سبحانه على معيته لهم

$$
\begin{align*}
& \text {. } 10 \mathrm{r}
\end{align*}
$$

بتييت المؤمنين ونصرهم إذ يقول: يؤرحى رَيْكَ




 وفي هذا تعهد من الله تعالى بإعانة أهل الإيمان الحق، وبنصرتهم على غيرهم ولو كانوا ثلة قليلة، ما تمسكوا بإيمانهم وثبتوا على دينهم، وكانت صلتهم بالله موصولة غير مقطوعة (ب) والمعنى: إني أعينكم على تنفيذ ما آمركم به من تثيتهم على قلوبهم، حتى لا يفروا من من أعدائهم على كونهم يفوقونهم عَدَدًا وعُدَدا ومَدَّةا - إعانة حاضر معكم لا يخخفى عليه ولا يعجزه شيء من إعانتكم، والوعد بالإعانة وحده لا يفيد هنا المعنى كلها الما الما فكي المعية معنى زائد على أصل الإعانة نعقل منه

ما ذكر، ولا نعقل كنهه وصفته (ع)

 قلوبهم، وألهموهم الجراءة على عدوهمّ،

ورغبوهم في الجهاد وفضله (0)
(r) التيسير في أحاديث التُفسير (Y)

(0) تيسير الكريمالر الرحمن، السعدي ص M17.

وقد تكرر هذا المعنى في القرآن الكريم، ومنه في مقام دفع الكفار والحملة عليهم يرد قوله تعالى:


[التوبة:سץ1ب].
وقد قال بعض الصحابة: إنما تقاتلون الناس بأعمالكم وأهلها هم المجلدون في في المي طرق الحق، فوعد تعالى أنه مع أهل الثّقوى
 ومن روائع صاحب المنار وبدائعه أن يربط معنى التقوى لله تعالى باللسنز فيرى أن تقواه تعني أيضا مراعاته في أحكامه وسننه، حتى يستجلب نصره وتستلدعى

 وأهمها ما يجب اتقاؤه في الحربا الحب، من التقصير في أسباب النصر والغلب التي بينها في كتابه، والثتي تعرف بالعلم والتّجارب،
 والطاعة والنظام، وترك التنازع والاختلافك وكثرة ذكر الله، والتوكل عليه فيما وراء الأمباب وفي معيته تعالى للمملائكة يؤيدهم وينصرهمّ ويعينهم ويثّتهم، ويأمرهم (1) انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية ~/ ه9، فتح



رابعًا：الحفظ والرعاية：
ومن ثمرات المعية كذلك حغظ الله
ورعايته لمن كان في معيته． وتبلو هذه المعية وتظهر آثارها فيا في الحفظ والثرعاية في مقام الدعوة فيبين لهم تعالى أنه حافظهم وراعيهم؛ حتى يطمنز أصحاب الدعوات والنين يكونون في
 قبل ربهم، فهو ناصرهم ومعينهم ومؤيدهم ومثتههم، كما قال تعالى：

象四留

والمقصود من معيته تعاليى هنا أنه سبحانه يعينهم ويحفظهم من مكر الأعداء بهمّ وينصرهم عليهم، فهي معية رعاية وحغظ（＋${ }^{(+1)}$
ودلت آيات كثيرة على هذا المعنى منها قوله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إذ هما في الغار：
 اَلَِّْينَ


$$
. r \wedge \cdot / 10
$$




ثالثًا：التو ثيق والمححبة：
ومن ثمرات المعية：التوفيق والمحبة، والدلالة على سبل الرشاد، وطرق الهداية، وتلك لُها مقدماتها التي تفضي إلى نتائجها، وأسبابها التي تعين على الوصول إليها． وقد قال تعالىى：


إن هذه المعية التي أدت إلى الهداية والتوفيق والمحبة ليست من فراغ، بل بنيت على جهاد ومجاهدة، وصبر ومصابرة؛ ودلالة النية فيه وتمحض المقصود به ما فيه، ومعنى

المعية هنا：بالعون والنصر والهداية（1）． وإذا تتبعنا أقوال المفسرين في دلالة المعية هنا وجدنا أكثرهم يركز على ألم المقصودد بها هو النصر، والمقام هنا ليس مقام صراع بين فثتين، بل صراع بين النفس البشرية ومتطلباتها، أو صراع بين المحبروب والمكروه، والنصر هنا هو نصر الهداية والتوفيق والدلالة على سلامة المنحى وصحة الطريق． ولذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله： المعية هنا بالنصر والعون، ومن كان معه لم
．
(1 المصلر السابق ص צبז.
（Y）انظر：اللباب في علوم النكتاب، ابن عادل

الله تعالى بالذهاب إلى فرعون لبلاغ الرسالة، واستخلاص بني إسرائيل من قهره وسخرته، قالا:
 وَآَرَى
 من الإفراط والطنيان؛ لأن ذلك هو المغهوم من الككلام، ييين ذلك أنه تعالى لم لم يؤمنهـا من الرد ولا من التكذيب بالآيات ومعارضة
 عن الحراسة والحفظ، وأكد ذلك بقوله:
 وناصرًا له وحافظًا يجوز أن لا يعلم كل ما ما يناله، وإنما يحرسه فيما يعلم، فيين سبحانها وتعالى أنه معهما بالحفظ والعلم في جميع ما ينالهما، وذلك هو النهاية في إزالة الخوف.
 يحتمل أن يكون مقابلا لقوله:
 لا يسمع منا: أو أن يطنى بأن يقتلنا، فقال الله تعالى: إنني معكما أسمع كلامه معكما فأسخره للاستماع منكما، وأرى أفعاله فلا أتركه حتى يفعل بكما ما تكرهانه، واعلما وألما أن ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما



 .
وأي: نضل أعظم من هذه المعية التي ينال بها صاحبها السكينة والتأييد وعلو الكلمة وأصبح في جوار العزيز الحكيم، ومعنى

والرعاية والحفظ والك大لاءة(1).

证

## نصره.

 إن لم تنصروه نقد أوجب الله له النصر حتى نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذلد في غيره، 0
 مَمَنَا وتلك سنة الله تعالى في رسله وأنبيائه، وهي ماضية مع عباده المؤمنين اللذين نالوا شرف معيته عز وجل، فكما كان للمعية أثر الحفظ والرعاية مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وصاحبه، كان لها نفس الأثر مع موسى وهارون من قبل؛ حينما أمرهما

 محتاسن التأويل، القاسمي 19 19 عـ.

كلا لن نكون ضائعين
 وفي اللحظة الأخيرة ينبقق الشعاع المنير في ليل اليأس والكرب، وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون (").

- بحفظي ونصري وتأييدي (1) وهذا ما كان، فقد تحقق وعده عز
 وهارون من فرعون وجنده، وتيقن موسى من هذا حتى مع ما كان في قلبه في بداية اللدعوة من خوف بشري فطري جعله يقول ما يقول.
إلا أننا نراه في موفف أشد وأحد في موقف عبور النهر يقول لقومه رادعاً لهم


## موضوعات ذات صلة: التقوى، الحفظ، الصحبة، التّدر

 وزاجرًا عن أوهامهم عندما قالوا: إنا لمدركون: [الشعراء:جTr].فنبههم موسى أن ليس الأمر كما ذكرتم؛
كلا لن تدركوا إن معي ربي سيهديني، يقول: سيهليني لطريق أنجو فيه من فرعون وقوني وسيكفيني، أي: للنجاة، وقد وعدني ذلك،

ولا خلف لموعوده (Y)
وفي بيان موسى عليه السلام هذا البيان

من توكيد ويقين وثقة واطمئنان إلى قدرة
 شدة وتوكيد. كلا لن نكون مدركين كالا لن نكون هالكين
كلا لن نكون مفتونين.




