

عناصر الموضوع

| TY |  |
| :---: | :---: |
| 1ro |  |
| 1Y4 | "an |
| $17 A$ | إلمكر وأسبإبه |
| 180 | ¢ |



## 

أولًا: المعنى اللغوي:
 مكرًا، وعلى هذا فإن المعنى اللغوي للمكر هو ألحو أحد أمرين: الاحتيال في خفية واليا والخداع،

فمادة (مكر) الواردة في معاجم اللغة تلدور حول الالتفافن، والفتل، والخداع، والثّلدير (Y). ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
فرق كثير من العلماء بين المكر المضاف إلى الله تعالى، والمكر الواقي إلى من الـلفلق، فأما المكر المضاف إلى الله تعالىى يكون تعريفه، كما ذكر العلماء: الهو إلما إرداف النعا النعم مع
 أن هذا الشرح هو توضيح لمعنىً ظاهر؛ ؛لكن في حق الله تعالى فإنٍ المكر صفة من من صفاته، نؤمن بها بالا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشيبيه.
 الدنيا من مكره جل جلالله، ولذلك قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: آمن وسع عليه دنيال


 وعرفه الجرجاني بأنه: إإيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر|(1).




 (0) الهصدر السابق. (7) التعريفات ص/TY.

## 

 والصيغ التي وردت هي:




الفعل الماضي
[Y1: بيونس
الفعل المضبارع
[99: 99
19
المصدر
(10) (O)
[آل عمران:\&0]
$r$
اسم الفاعل
وورد المكر في الاستعمال القرآني بمعنى: الاحتيال، ويكون بالقول والفعل، وهو ضربان:
 الْكَكِكِينَ


 .Ir19 (Y) انظر: الوجوه والنظائر، الد|مغاني، ص (Y

## 

## 1

الخيانة لغةً:

(امخالفة الحق بنقض العهد في السر|"(\%) .
الصلة بين الخيانة والمكر:
الخيانة والمكر يشتركان في الاحتيال في الخفاء (ث)، ويختلفان في أن المكر: صرف

 محمودة؛ لذلك لا تضاف النخيانة إلى الله تعالى بأي حال من الأآحوال. الكيد لغةً:
هو المكر والخبث، والحيلة، والْحرب(ع)
الكيد اصطلاحًا:
(إرادة مضرة الغير خفية، وهو من الخلق: الحيلة السيئة، ومن الله سبحانه وتعالىى: التدبير
بالحق لمججازاة أعمال الحخلق (0)
الصلة بين الكيد والمكر :

 وأن المكر تقدير ضرر الغير من دون أن يعلم به، والكيد: اسم لإيقاع المكروه بالغير قهرًا

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) النتعريفات، النجر جاني ص911). }
\end{aligned}
$$

(احتالل) من الأحيلة. واحتال عليه بالدين من الُحوالةّ(ץ)
الاحتيال اصطلاحًا:
استثفاذ طريقة أو طرق؛ تلتحويل المرء عما يكرهه إلى ما يحبه(") الصلة بين المكر والاحتيال:
ذكر أبو هلال العسكري فرقين بينهما:
الأول: أن من الحيل ما ليس بمكري، ولمر وهو أن يقدر نفع الْغير لا من وجهه، فيسمى ذلك

والآخر: أن المكر تقدير ضرر الغير من غير أن يعلم به وسواء كان من ون وجها وجه أو لا لا والحيلة: لا تكون من غير وجهه(ع)

ع
الخديعة لغةً:
(الخدع) خحدعًا، تغير من حالِ إلى حالِ، يقال: خدع فلان، تخلق بغير خلقه|"(0) .
الخديعة اصطلاحًا:
تخلقٌّ بغير الخخلق السائد بين الناس؛ لجر المـخلدوع لما يريده المخادع.
الفرق بين المكر والخديعة:
 وتربصهما معلوم، ولكنه يتظظر السوء، ويتحسب له من طريق فيفاجئه من طريق أخرى (7) .

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

المنضمة التى المشاكلة، وفيه تشبيه الإملاك بالمكر في كونه إضرارًا في الخفاء؛ لأن حقيقة المكر هو الإيقاع بالآلخرين.


.[0\&
فالمكر من المخلوقين: الخبث والخخديعة والحيلةء والمكر من الله: استدراج الأعبد وأخذه بغتة من حيث لا
 . ${ }^{\text {يعَلَمُونَ }}$
ويشكل على هذا أن المكر قد جاء في غير المشاكلة، كما في قوله تعالى:

 فقد ذكر الله تعالّى هنا مكره وحده هوه ولم يذكر مكر عبده، كما قال هناك:
 . ${ }^{[ }$.

ذكر مكرهم ومكره، وهنا ذكر مكره وحده ${ }^{(\mu)}$
وقد رد على هذا الإشكال ابن عاشور، حيث قال: ا(وجاز إطلاق المكر على فعل اللله تعالى دون مشاكلة، كما في قوله:


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { التفسير / } V \text {. }
\end{aligned}
$$

## إمكر وأسبإب4

يتحدث هذا العنوان عن أسباب المككر
كما وردت في القرآن:
أولًا: إسناد المكر إلى الله:
جاء إضافة المكر إلى الله تعالى في العديد من الآيات، كما في قوله تعالى:





 واختتلف المفسرون في هذه الإضافة

وتوجيهها على أقوال:
الأول: إن ذلك من باب المشاكلة
والمقابلة.
والمشاكلة: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته (1) . فإضافة المكر إلى الثى الله من باب المشاكلة؛ لأن الله تقدس عن أن يستعمل في حقه المكر، وقد جاء هذا
الألسُوآن ب-المُشاكلة- في مواضع كثيرة من

فيكون الْمراد بمكر الله هو إهلاكُ الكفار
من حيث لا يشعرون على سبيل الاستعارة (1) معجم مقائيد العلوم في الـحلود والرسوم،

وقال الزججاج: مكر اللهعز وجل مجازاته على مكرهم، فسمى الجزاء باسم الابتداء
 .
وقونه:
 ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا
والمقصود أن من الوجوه في إطلاق المكر على الله أن يكون ذلك من باب الجزاء؛ لأنه لا يجوز إضافلة المكر المكر والخدياع والاستهزاء مبتداً إلى الله؛ لأنه مذموم من الخلق إلا على المجازاةاة، فكيف من الله عز وجل ؟1 الثالث: إن إضافة المكر إلى الله من باب إضانة المخلوق إلى خالقه. قال ابن عطية: إضافة (مكر) إلى الله في قوله تعالى: [الأعراف 99]
إضافة مخلوق إلى الخالق، كما تقول: ناقة الله؛ وبيت الله وكذا قال الحلبي: (اومعنى (مكر الله) أي إضافة المخلوق إلى الخالق؟؛ كقولهم:

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



$$
. Y \wedge V / 1
$$

المحرر الو جيز، ابن عطية (V)

يسمي مثل ذلك مشاكلة تقديرية (1) فيكون المكر الوراد في آية الأعراف㢄
 من باب المشاكلة التقديرية، وهو موافق لتعريف المشاكلة عند السيوطي، حيث يقول: المشاكلة: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقدير|'(\$). الثاني: إن المكر أسند إلى الله على سبيل المجازاة.
 .[99
أي: جزاء مكرهم، وسمي جزاء المكر مكرًا كما سمي جزاء السيئة سيئة، وجزاء الماء الاعتداء اعتداء، وإن لم يكن الثاني اعتداء ولا سيئة، فعلى ذلك تسمية جزاء المكا المكر مكرَّا وإن لم يكن الثاني مكرًا. قال الماتريدي: رألا ترى أنه لم يجز أن أن يسمى مكارًا ولو كان على حقيقة المكر لسمي بذلك؛ فدل أنه جزاءه، وجائز أن يكون المراد من مكره جزاء مكرهم سمي الجزاء


 (Y) معجم مقاليد العلوم في الحـلدود والرسوم، (Y)


رجلّا صالحا كريمًا طيبًا احتال عليه بحيلة شريغة حتى قتله، وأراح الناس منه، فكلهم يقول: جزاك الله خيرَا، والله إن قتلك لـ اله في صورة خفاءٍ إنه أحسن ما يكون، وعلى كل حال فالله لا يصف نفسه إلا بما هو في غاية ولي الـحسن والجمال واللياقة، فوصف نفسه هنا بأنه يهلك الكافرين بمكره، وأن كيده متين،


والمقصود أن المكر وصف ولا للها وصفات الله تعالى كلها صفات كمال، دالة على أحسن المعاني وأكملها. قال الله تعالى:
[النحـل • •].
وقال تعالى: ؤلى
 ومعنى المثل الأعلى أي: الوصف الأكمل، قال السعدي: شالمثل الأعلى هو كل صفة كمال|"(ب) فلا يجوز إذن وصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق، أما وصف الله بالمكر في موضعه في مقابلة أولثك الذين يمكرون بان به وبرسله فإن هذا جائز؛ لأنه في هذه الـحال

يكون صفة كمال.
فعلى المسلم أن يعتقد بأن الله عز

(ץ) تيسير النكريم الرحمن ص ص\^.

ناقة اللّه وبيت الله، والمراد به فعل يعاقب به الكفرة، وأخيف إلُى الله لُما كان عقوبة النذنب، فإن العرب تسمي العقوبة على أي جهة كانت باسم الذنب الذي وقعت عليه


 الرابع: إن إضافة المكر إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوفـ. قال الشنقيطي بعد أن ذكر قول من قال إن ذلك من باب المشاكلة: اوالتحقيق: أن المكر صفة أطلقها الله على نفسه، ولا يجوز اللا إطلاهها على الله إلا في الموضع الذي يطلقها هو على نفسه، أو رسولّه صلى اللى الله عليه وسلم، وقد أجمع جميع العلماء أنه لا يجوز أن يشتق له منها اسم، فلا تقل: من الو أسمائه الماكر؛ لأن ذلك لا يجوز إجماءًا. ومعنى (مكر الله): أنه جل يستدرجهم، ويغدق عليهم النعم والصحة والعافية، حتى يكونوا أغفل ما كانوا، ثم
 وهذا فعل أحسن ما يكون وأبلغ ما يتصور؛ وقد ضربوا مثلًا -ولله المثل الأعلى قالوا: لو فرضنا أن هنالكّ رجلًا شديد البلية على الناس، يقتل هذا، ويظلم هذا، وجميع الناس في غاية التأذي منه، ثم إن

[^0]وجل منزه عن كل ما لا يليق به سبحانه مخادعة رسله أوليائه فلا أحسن من تلك من النقائض، وصفات المخلوقين، كما المخادعة والمكرها (1) والحاصل أن هذه الأفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه ملى وكمالل، لكن لا يجوز أن يشتق منها أسماء ولا تطلق عليه عز وجل في غير ما سيقت لـ له من آيات. قال صاحب المنار: الولما كان المككر في الأصل: التدبير الخغفي المفضي بالممكور
 ذلك في السوء؛ لأنه من العباد مراوغة وخداع للوصول إلى أهدافهم الخخبيثة، غلب استعمال المكر في التدبير السيئ وإن كان في المكر الحسن والسيئ جميعا. قال تعالى:
 [فظرطّ4]
ووجه الحاجة إلى المكر الحسن أن من الناس من إذا علم بما يدبر له من الثير الئير أفسد على الفاعل تديره لجها مريبه أو متولي شئونه إلى أن يحتال عليه،
 قبل الوصول؛ إذيوجد
 اللذي يخفى على عباده إنما يكون لإقامة سننه، وإتمام حكمه، وكلها خير في نفسها،
(الفو ائد، ابن القيم صس (1 F.

 وتزيه الله تعالى يكون وفنق المنهج الرباني الني ورد في النصوص الشرعية بحيث لا يثبت الإنسان لله تعالم ما ما لم يثبته لنفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلمه، ولا ينفي عنه ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله اله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقف مع النصوص الشرعية إثباتًا ونفيّا مع اعتقاد كمال الله. ومن هذا الْقيل لفظ: (المكر) حيث أضيف في القرآن إلى الله تعالى: ويتمثل الموقف الصحيح فيما قرره ابن الثقيم حيث قال: اوأما ما ورد بلفظ الفعل كقوله تعالى:


 فهذا يطلق على الله كما ورد، ولا يجوز أن يشتق لله منه السم، فلا يقال: من أسمائه
(الماكر) ولا الكائد؛ لأنه لم يرده).

فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن، فيكون المين المكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء لأنه عدل ومجازاة، وكذلك المخادعة منه جزاء على

وإن قصر كثير من الناس في الاستفادة منها مستقراتها لقوته، ولكن الله تعاليى أبطله، ونصر أولياءم، وهذا أشد في العبرة|(\$) . ومع أن مكرهم بالمؤمنين شديد إلا أن الله قد جعل مكرهم كأن لم يكن؛ إذ أضاف


ومعنى مكره تعالى: عقوبته إياهم، سماها مكرًا إذ كانت ناشثئة عن المكر؛ وذلك على سبيل المقابلة (+). ومن المهم معرفته في هذه التضية أن تحذير الله المؤمنين من الماكرين ليس من التخويف؛ وإنما لأخذ الحيطة، وبذل الأسباب في دفع مكر الماكرين؛ وللعلم في المقابل بأن مكرهم محلدوثّ، ولن يبلغ مبلغ.
فالمسلم يعلم يقينًا أن سنة الله في الماكرين لا بد لها من أسباب، ومن ألما أهم هذه الأسباب آن يعمل المسلمون الأعمال التي تمنع وقوع مكر المجرمين، أو تبطل وتزيل مكر المفسدين، أو تخفف ضري مكر الماكرين، وكذلك سنن الله في نصر المؤمنين، والتمكين لـهم، والدفاع عنهم، وحفظهم وتأيدرمه وإظهارهم على عدوهم لا تحصل للمؤمنين إلا بالأعمال المحقةة والجالبة لوجود هذه السنن بفضل
(Y) المحرر الوجيز، ابن عطية ( البحر المحتيط

بجهلهمم، وسوء اختيارهمه|"(1)
وهذه الأقوال كلها صواب، سواء من
قال: إن ذلك من باب المشاكلة والمقابلة، أو إن المكر أطلق على الله على سبيل المجازاة، أو من باب إضافة المالمخلوق إلى المى خالثه أو إن إضافة المكر إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثانيًا: أسباب المكر :

المكر نوعان، مكر محمود، ومكر مذموم، ولكل نوعِ أسباب. ا. أسباب المكر الحسن. من يتبع أسباب المكر الحسن في القرآن الككيم يجدها على النحو الآتي: ا ـ نصرة لأولياء الله.
مكر الله تعالى بأعداء دينه ورسله -بعد أن يستفرغوا كل أنواع الكيد والمكر في الصد عن دينه ومحارية أولويائه- يأتي نصرة لأوليائه، وتأييدًا لعباده المؤومنين. وقد وصف الله تعالى شدة مكر الأعداء



قال ابن عطية: اتتعظم مكرهم وشدته، أي: أنه مما يشقى به، ويزيل الجبال عن

[^1] اللسنن للبطالين، أو المقصرين في الأعمال فلا فلا عاقبة مكرهم، وتكذيبهم للرسل، وعديم

 فهو لا يساوي شيئًا أمام مكر الله الذي أعده لهمه، انتصارًا لرسله، ووفاء بعهده لْهم بالنصر والتمكين ومما يؤيد ذلك قوله تعالى

.[\&v

بنجاتْهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدانميانيا، وعقابهم في الآخرة، فهذا لا بد من وقوعه؛ لأنه وعد به الصادق، قولاً على ألّا أصدق خلقه وهم الرسل، وهذا أعلى وهلى ما يكون من الأخبار، خصصوصًا وهو مطابـ الرابق للحكمة الإلهية، واللمنن الربانية، وللعقول الصحيحة، والله تعالى لا يعجزه شيء فإنه
 وهكذا سنة الله في الماكرين، فقد أهلك الله قريشًا حين مكرت بنبي الله محمدلد صلى ولى الله الله عليه وسلم، ونصره الله عليهم، ومن
 وحاق به العذاب في الدنيا بالغرق، وفي الآخرة بالحرق.
(Y) تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص EY^.

بينها الله لنا في كتابه، وربط السنن بألهن السبابها.
 مكر جميع الماكرين لهومنه، أي: هو حاصل بتخليقه وإرادته؛ لأنه ثبت أن أن الله تعالى هو الـو الخالق لجميع أعمال العباد، وأيضًا فذلك المكر لا يضر إلا بإذن الله تعالى، ولا يؤثر إلى بتقديره، وفيه تسلية للنبي صلى اللى الله عليه وسلم، وأمان له من مكرهمه، كأنه قيل له: إذا كان حدوث المكر من الله، وتأثيره من
 اللخوف إلا من الله تعالى، وأن لا لا يكون اللرجاء إلا في الله تعالى، وذهب الناس إلى أن المعنى: فلله جزاء المكا المكر؛ وذلك لأنهم لما مكروا بالمؤمنين بين الله
 وقد أخبر الله تعالى في القرآن أنه أبطل مكر الماكرين، وكيد الكائدين بأوليائه،
层
 [الأنبياء • وقال تعالى:

(1) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 19/ ع0.

مكر الله جل وعلا أنه يستدرج العبدك
 الأمور حتى يظن أنه في غاية المأمن، فيكون ذلك استدراجّا في حقه، كما فال النبي عليا الصطلاة والسلام: (إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، وهو مقيم على معاصيه، فإنما ذلك لك منه استدراج) (1) وهذا ظاهر من معنى المكر؛ لأن في المكر والكيد وأمثالهما معنى الاستدراج والاستدراج من أكثر أنواع المكر الالالهي
 على أهل المكر من نعيم الدنيا ما يشغلهم عن توقع العقوية، ويمهلهم طويآلا، حتى إذا اطمانوا، وفرحو ابما أوتوا، أخلذهم بالعقوبة على حين غرة، فالاستدراج دنو من العقوبة

شييًا فشييًا.
وأصل الاستدراج اغترار المستدرج بلطف من استدرجه، حيث يرى المستدرج أن المستدرج إليه محسنّ، حتى يورطه مكروها (ب) وقد قال الجرجاني: الاستدراج: هو أن
 العقاب تدريجيًا، أو هو: الدنو إلى عذاب
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 9 / •11، رقم

وصحته، الألباني في السلسلة الصحيدة، . \& انظر: جامع البيان، الطبري YAV/Y.

قال تعالئى في تصة الرجل المؤمن

 كَ
 اَلْمَدَابِ
وصدق الله تعالى بالقائل: الْ الْ

 تم ذكر بعد ذلك في الآيات اللاحقة أن الله ينصر رسله والنين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال تعالى:

 فهذه سنة الله قديتّا وحديثاً، نصرة الحق وأتباعه، وإزهاق الباطل وأشياعه، وهذا الحككم وهذه السنة مما تقتضيه الحكمة الإلهية، وهو شأن الله المستمر بنصرة
 والانتقام لهم من الككفرة بالاستئصال والتقتل والنسبي، وغير ذلك من العقوبات، فضلَّا
عن عذاّب الآَخرة.
Y. الإيقاع بالمتكبرين الظلمة.

ومن أسباب المكر الحسن أن اللّه يمكر بالمتكبرين الظلمة، ويوقع بهم في شر أعمالهم، من حيث لا يشعرون، وحقيقة

العجب، وتسلط عليهم الغرور؛ والحقيقة أن هذا ما هو إلا مكر من الله بهـم واستدراج إلطا انخلدع به من كان قبلهم! فأخذهم رب العّهم -جل وعلا- أخلذ عزيز مقتدر، فتركهم لمن خلفهم عبرة، ولغيرهم آيةا
 نَ等 . $\%$ \&



 الرزق من كل ما يختارون، ومنأ استدرابي



 من كل خيريا" وقال تعالى:

 ويستفاد من الآيات السابقة وآيات أخرى، وبيض الأحاديث الشرينة الوارة في شأن الاستدراج، أو العذاب الاستدراجي آن الله لا يتعجل بالعداب على

الله بالإمهال قليلًا قليلَآلا . وهذا هو مكر
 وعرفه المناوي بقوله: الاستدراج: تلوين المنة بغير خوف الفتنة، وقيل: انتشار الذكر بدون خوف المكر، وقيل: تعليل برجاء، . وتأصيل بغير وفاء
وقال الكفوي: الاستدراج: هو أن يعطي الله العبد كل ما يريده في الدنيا ليزداد واد غيه اليا وضلالنه، و جهله وعناده، فيزداد كل يوم بعدًا من الله تعالىى (ب) وسنة الاستدراج من المكر الذي يحل بالظالمين، يستدرجهم الله بالنعم التّهر التي ظاهرها الرحمة، وباطنها العذاب والنقمة، يستلرج بها الله تعالّى المسرفين والظالمين، فتلهيهم النعمة وتبطرهم، فينخر بنيانهم من الداخل فينهار، وذلك هو المــحق والسقوط في حياة هذه الأمم، وهذا السقوط يتم عادة بغتة، وبصورة مفاجئة.
فبعض من أغدق الله جل جلالله عليهم
بالصحة في الأبدان، والسعة في الرزن، والأمن في الأوطان، مع ما يرتكبون من المعاصي والآثام، والثكبر والظلمه، والثّجرؤ على ما حرم الله يظنون أن تتأبع هذه النعمه، وتزايد هذه المنن هو دليل على حب المنان، ورضا الرحمن! فأصابهم بسبب ذلك (1) التعريفات ص . (Y) التوقيف على مهمات التعاريف ص ^\& ع.


الطغاة والعاصين المتجرئين، وفقَا لسنته في (في الظهر)(1). وهذه السنة هي نفسها سنة الإملاء في الثقرآن، وإنما يسميها القرآن بالاستدراج؛ لأن الله تعالى يستدرج بها المسرفين الّى الـى السقوط، ويسميها القرآن بــالالاملاءه لأن الله يملي فيها للمسرفين، والإمالاء هو
 . وكما يقول الراغب في المفردات في

 قال بعضهم: أراد بالكيد العذاب، والصحيح أنه مو الإماءء والإمهال المؤدي
 .

[يو سف
فخصص الخائنين تنيهيا أنه قد يهدي كيد من ملم يقصد بكيده خحيانة، ككيد يوسف


أي: لأريدن بها سوءًا، وقال: وهُ أَآردُطا


[المرسلات بج].

عباده، بل يفتح عليهم أبواب النعم، فكلما ازدادوا طغيانًا زادهم نعمًا، وهذا الأمر لا يخلو من إحدى حالتين:
فإما أن تكون هذه النعان ملانم مدعاة للتنبيه والإيقاظ، فتكون الهداية الإلهية في هذه الحال عملية، أو أن هذه النعم تزيدرا الاندم
 في آخر مرحلة أوجع؛ لأنهم حين يغرقون في نعم الله وملذاتهم وييطرون، فإن الله سبحانه يسلب عندئذِ هذه النعم منهم، ويطوي سجل حياتهم، فيكون هذا العقاب صارمتا وشديدًا.
والَّآية الثانية وهي قوله تعالى: :

تؤكد الموضوع ذاته، وتشير بأن الله
لا يتعجل بالعذاب عليهم، بل يمهلهم لعلهم يحذرون ويتعظون، فإذا لم يتتهوا من نومتهم ابتلوا بعذاب الله، فتتول الآية:

لأن الاستعجال يتذرع به من يخاف
الفوت، والله قوي ولا يفلت من قبضته أحد

و(المتين) معناه: التقوي المحكم
الشديد، وأصله مأخوذ من المتني، وهو العضلة المحكمة التي تقع في جانب الكتف
(1) تهذيب اللغة، الأزهري عM/

الجبابرة، ومنعوا اللدين الحق من الوصول إليهم؛ لذلك كان التهان التهديد بغضب الحبر الله والوعيد بعذاب النار لمن فر يوم الزحف؛ لأن ذلك يؤدي إلى كشف ظهور المسلمين وهزيمتهم، والحُرب ليّيت بالألمر الهين، بل تحتاج إلى إعمال عقل، وتدبير محكم، وتخطيط جيد، وصبر على مشاقها، يقول صاحب العقد الفريد: الـالحرب رحى رحى ثقالها الصبر، وقطبها المكر، ومدارْارها الاجتهاداد،
 من هذه ثمرة، فثمرة الصبر التأئيد، وثمرة المكر الظظف، وثمرة الاجتهاد التوفيق، وثمرة الأناة اليمن، وثمرة الحذر السالوامة، ولكل مقام مقال، ونكل زمان النان رجال، والحرب بين الناس سجال، والرأي فيها أبلغ من القتال (1).
لذلك كانت الحيلة والمكر مباحة في الحرب لحقن دماء المسلمين، وقد جاء الإذن بالتحرف للقتال، واستعمال الحيلة في الحرب في قوله تعالى:
 إِلْ
 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحرب خدوة)(4)
 أخيريزه البحخاري في صحيحه، كتاب التجهاد
 والمقصود أن معنى مكر الله سبحانه وخلدعته هو جزاؤه الإنسان الماكر والخادع على مكره وخخديته، فالله عز وجل وجل لا والغا يسخر، ولا يستهزئ، ولا يمكر، ولا ولا يخادع؛
 وجزاء الاستهزاء، وجزاء المكاي المكر والخديعة، فمكر الله سبحانه وتعالى نوع من العقوبة والانتقام والقهر، يجري على العباد لمواجهة المجا أعمالهم السيئة. ومكر الله يجري على المسيء بأسلوب خفي دون أن يعرف به، أو يطلع عليه في مقام الانتقام؛ لما قام به من أعمال سيبية، ومظالم مشينة، ومكر الله في خفائه يتمثل بالإملاء حينما يمهل الله سبحانه وتعالى الكغفار والفاسقين؛ ليزدادوا في ظلمهم وطنيانهمه،



 ومن أسباب المكر الحسن المكر في الحرب؛ فليس في الحرب لين ولا هوادة، إما نصر وغلبة، وإما ذل وهزيمة، وقد ألدا ألحاح الله تعالى المكر والخخديعة في الحربا لنصر دينه، وإعلاء كلمته، وللإيقاع بالكفار أعداء الله ودينه، ونصر المستضعفين الذين فتنهم
(1) الدفردات، الراغبص VYA.

وإن كان مكرهم من القّوة والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال، أثقل شيء وأصلب شيء، وأبعل شيء عن تصور التحرك والزوال، فإن مكرهم هذا ليس مجهولَا، وليس خافيًا، وليس بعيدَا عنـ متناول القدرة، بل إنه لـحاضر (عند الله)


 وعد الله لرسله بالنصر، وأخذذ الماكرين
 لا يدع الظظالم يفلت، ولا يدع الماكر ينجو، وكلمة الانتقام منا تلقي الظلا المناسب للظلم والمكر، فالظالم الماكر يستحق الانتقام، وهو بالقياس إلى الله تعالىى يعني تعذيهرم جزاء ظلمهم، وجزاء الـي مكرهم، تحقيقًا لعدل الله في الجزاء، وسيكون


ولا الدري نحن كيف يتم هذا؟ ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السماوات، ولا مكانها، ولكن النص يلقي ظلال القارئدرة القادرة التي تبدل الأرض، وتبدل النيال السماوات في مقابل ذلك المكر الذي مهما اشتد نهو ضئيل عاجز حسير.



بَ. الانتقام ممن حاد الله ورسوله. ومن دواعي المكر الإلهي الانتقام ممن حاد اللهو ورسوله. قال تعالى:
 [النمـ (01].
ومكرهم ما روي أن هؤلاء التسعة اللذين عقروا الناقة لما كان في صدر الثلاثية الأيام بعد عقر الناقة، وقد أخبرهم صالح بما بمجيء العذاب اتفقوا وتحالفوا اعلى أن يأتوا دار صالح ليلّا، ويقتلوه وأهله المختصين بها بانيا
 يستحق، وإذ كان صادتًا كنا عجلناه قبلنا،

وشفينا نفوسنا(1).
فهذا هو مكرمم الذي أشار الله إليه في







والمعنى: أن الله محيط بهم ويمكرهم،


 .1vaqararal/r (الجامع لأحكام الثقرآن، الثقطبي riv/r
 إضافة الموصوف إلى صفته في الأصل؛ إذ الأصل (والمكر السييّي) أي: النّي من شأنه أن يسوء صاحبه وغيره، وهو إرادتهم لإلمانيانة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإطفاء نور الله عز وجل (0) والمقصود أن سبب النفور هو الاستكبار ومكر السيئ، أي: الحاملم لهم على الابتعاد من الحق هو الاستكبار والمكر السيبئ، وهو الخداع اللني ترومونه برسول الله صلى الله عليه وسلم، والكيد لـلـ (7).

أي: يحيط إياطة لازمة خسارة الما


 الماكر يمكر ويفيده المكر، ويغلب الخصر الخصم بالمكر، والآية تدل على عدم ذلك، أجيب بأجوبة:
أحدها: أن المكر في الآية هو المكر
 من العزم على القتل والإخراج، ولم يحى إلا بهم، حيث قتلوا يوم بدر وغيره. ثانيها: أنه عام، وهو الأصح.
ثالثها: أن الأعمال بعواقتها، ومن مكر

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المصدر السابق. }
\end{aligned}
$$

في دورهم، وليسوا في قبورهمr إلما هم في العراء أمام الواحد الثهاري، ولفظة
 ألقاهرة التي لا يقف لها كيد الجبابرة، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ثم ها نا نحن أولاَاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف العن القاسي المذل، يناسب ذلك المكر، وذلك

الجبروت (1)
r. r. أسباب المكر السيِّئ.

ا. الاستكبار في الأرض.
الاستكبار طلب الكبار الانبر من غير استحقاق (\$). والكبرياء: اسم للتكبر

والعظظمة)(1) .
وقد أشار الله سبحانه وتعالى أن من
دواعي مكر الماكرين الاستكبار في الأرض،



 شأنها السفول والتواضع والخمول، فلم يكن نفورهم لأمر محمودو ولا مباح، ويجوز


حالَا، أي: حال كونهم مستكبرين (8)




لا يصل إلى ذلك في دار ربط المسبيات بحكمة الأسباب إلا بالمكر، وكان الان الأكابر أقدر على إنفاذ المكر، وترويج الأباطيل بما
 فيما عندهم، وكان الإنسان كلما تمكن من الئ ذلك أمعن فيه، وكان الكبير إنما يصل إلى ما ما قدر له من ذلك (Y)
Y. حب الشهوات

ومن دواعي المكر اللسيّئ: الإفراط في حب الشهوات النذي يؤدي إلى المكر والطغيان، والمتأمل في حياة الكفار وأرياب الشهوات يجد أن من الأخلاق البارزة في حياتهم المكر والخداع من أجل الحفا على شهواتهم ومصرالحهم؟ إذ لا رادع لهم عن ذلك؛ لأنهم فقدوا الإيمان، ودوره في محاسبة النُنس
ومن الشواهد الثقرآنية على هذا المنحى المنحرف ما تصه الله تعالى من مكر زليخا امرأة العزيز بالنسوة، عندما علمت بالمت بمكرهن بها، حيث قالل تعالى:
㓬
 .
فإن قيل: فما كان مكر النسوة اللاتي مكرن به وسمعته امرأة العزيز، فإن الله

نظم الثرر، البقاعي Y (Y)

بغيره ونغذ فيه المكر عاجلَّا في الظاهر فهو في الحقيقة هو الفائز، والماكر هو الهالك، كمثل راحة الكافر ومشقة المسلم في الدنيا، ويئيد هذا المعنى قوله تعالى:

 تعذيبهم (1)
ومما يدل على أن من دواعي المكر الكبر
, والاستكبار قوله تعالى:


[الأنعام
 للكافرين سووء أعمالهم، فكان أكان أكابر أهل مكة يمكرون فيتبع غيرمم مكرمم
 الأسباب لما يعلي كلمة الإنسان، أو يجعله
 ولما كان الكبر مختلف الأنواع باختلاف أشخاص المجرمين، طابق بأفعال التفضيل المقصودين لها في الجمع على إحدى اللغنتين، وعبر بصيغة متتهى الجمع دلالة
 مُجُجِرِيها أن يوصل؛ ولما كان من شأن الإنسان استجلاب أسباب الرفعة لنفسه، وكان

المستقبل الدالة على الاستمرار، والوقوع حالًا واستقبالًا، وأن هذا شأنها، ولمَ يقلن: راودت فتاها، وفرق بين قولك: فلان أضاف
 ويحمل الكل؛ فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته.
التاسع: قولهن: تُّبُبِنٍ
أي: إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح، فنسبن الاستقباح إليهن، ومن شأنهن مساعدة بعضهن بعضًا على اللهوى، ولا يكدن يرين ذلك قبيحا، كما يساعد الرجال بعضهم بعضّا على ذلك، فحيث استقبحن منها ذلك، كان هذا التسليم بأنه
 عليه، ولا يحسن معاونتها عليه. فقد جمعن لها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط، والطلب المفرط، فلم تقتصد في حبها، ولا في طلبها، أما العششق
 أي: وصل حبه إلى شغاف قلبها، وأما
 [يوسف •ب]. والمراودة: الطلب مرة بعد مرة، فنسبوها إلى شدة العشق، وشدة الحرص على الفاحشة. فلما سمعت بهذا المكر منهن: هيأت

سبحانه لُم يقصه في كتابه؟ قيل: بلى؛ قد أشار إليه بقوله:

 .
وهذا الكلام متضـمن لو مجوه من المكر: أحدها: قولهن:

ولم يسمينها باسمها، بل ذكرنها
بالوصف الني ينادى عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل؛ فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممن لا زوج لها
 وكبيرها، وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها. الثالث: أن النذي تراوده مملوك لا وكي حرع وذلك أبلغ في القبح. الرابع: أنه فتاها الذي هو الـي في في بيتها، وتحت كنفها؛ فحكمه حكم أهل البيت، بخلاف طلب ذلك من الأجنبي البعيد.
الخامس: أنها هي المراودة الطالبالبة الما السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ، حتى وصل حبها له إلى شغاف قلبها. السابع: أن في ضمن هذا أنه أعف منها وأبر وأوفى؛ حيث كانت هي المراودة الطالبة، وهو الممتنع عفافا وكرما وانًا وحياء، وهذا غاية الندم لها.
الثامن: أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة

لإيمان، وبالتالي الوقوع في المكر، والأمر
 على ملذاتهم وملاميهمب، وقد يتجاوناوز هذا اللطر إلى الفقراء والمستضيعفين، فيقلدون أهل الترف، إما بالتكبر على الحقن، أو بيطران النعم، في ملاميهم ومعيشتهم. ولا شك أن الانغماس في الشهوات والملذات ينسي الآخرة وأهو الالها، والموت وسكراته، ويظن المترف بألن الدنيا ما وجدت إلالللمتاع الذي هو فيها، ويظن أيضًا

أنه سوف يعيش آجالاًا، ويحقق آمالاًا. قال تعالى:復
.
وقال: -ِيْرَّوْنِ -Ir
.[ヶ
 [يوسف (با
تم أرسلت إليهن فجمعتهن، وخبأت يوسف عليه النسلام عنهن، وقيل: إنها جملته وألبسته أحسن ما تقدر عليه، وأخرجته عليهن فجأة، فلم يرعهن إلا وأحسن خلئ الله، وأجملهم قد طلع عليهن بغتة؛ فراعهن ذلك المنظر البهي، وفي أيديهن مدئي يقطعن


 تتطيعهن أيديهن: جرحها وشقها بالمدى؛ لدهشهن بما رأين، فقابلت مكرهن القولي بهذا المكر الفعلي، وكانت هذه في النساء غاية في المكر (1). والمقصود أن سبب هذا المكر منها ومنهن هو حب الشهوات، والتنافس عليها، الذي دفع إليه الثرف الذي تعيشه هؤلاء النسوة.
قال سيد قطب: والترف لا بد أن يؤدي إلى المنكر؛ لأن الطاقة الفائضة لا بد بد لها
 وهناك حيوية جسد فائضة كذلكّ ونا وهي طاقة، وهناك فضلة زمن فائضة بلا عمل، ولا تفكير، ومي طاقة، والفتية المترفون، والفتيات المترفات، وهم يجلون ولان الثباب، والفراغ، والجدة، لا بد أن يفسقوا، ولا بلا بد أن يبحثوا عن مصارف أخرى لطاقة الجسد،

فالمترفون هم أشد الناس بطرًا في المعيشة، وهم أكثر الناس تجاوزًا في الإسراف في الملذات والشهواتات، بحكم مناصبهم، وكثرة ما في أيديهممن أموال؛ لأن الاستمرار والمداومة على هذه الململذات، والتوسع فيها يورث البلادة والغلظة، وظلمة في القلب، بحيث لا يتسرب إليها نور


وطاقة المال، وطاقة الوقت، وغالبّا ماتكون في ليكّ ليله، لا، بل هو مكر الثليل والنهار،

 الأنداد والشركاء من الآلهة المزيفة التي

يصطنعونها بأيديهم وأهو ائهم! بّ. الصد عن سبيل الله.
ومن أعظم دواعي المكر عند أعداء اللله محاربة الإسلام وأهله؛ فمنذ فجر التاريخ
 لُقمع هذا الدين، والُصد عن سبيله، وفتنة
 ويبذلونها بطريقة هستيرية لمحاربته والكيد لأهله، واججتأثهم من بلدينانهم، وتلانهم وسجنهم، ورغم ذلك لم يكلل سعيهم بالنجاح إلا بشكل نسبي، فكلما سلمدوا ضرباتهم إلى الإسلام ازداد قوة وانتشارًا في في ربوع العالم، رغم أنه قد تمر بالإسالام فترات اتلاتي يعاني فيها من حالات ضعف أو انزواه، إلا أنه يعاود الخروج للعائلم بقوة، ينشر تعاليمه، ويفرض احترامه حتى على غير المؤمنين به. وقد ذكر الله تعالىى في كتابه ما قام به أهل الكتاب من مكر وكيد لصد المسلمين


 عمران 99].
أي: لأى سبب تصرنون من آمن بمحمد

والميوعة، والقذارة الحسية والمعنوية، وفي الجانب الآّخر المستغلون، والمستربحون، والمحتاجون من تجار الرقيق، والمهرجين، والذيول، وحواشي المترفين، ينشرون
 الحياة الجادة، الثي لا تروق للمترفين والمترفات (1)
فالغلو في حب الدنيا هو رأس كل
خطيئة، والتنافس عليها أساس كل بلية، وهذا المعنى -أعني به أثر الشهوات في الصد عن دين الله- قد أدركته شياطين الإنس والجن، فعملوا ولا يزالون يعملون على إثارة الثهوات بكل أنواعها وفنونها في كل درب ووادٍ من أجل الصطياد الناس الن
 وصدهم عن طريق الهداية والحق!


 . ${ }^{[\mu}$ نهو ليس مكر الليل وحسب ثم يستريح في نهاره، أو مكر النهار وحسب ثم يستريح
(1) انظر: العدالة الاجتماعية، سيد ثطب صq4r

صلى الله عليه وسلم واتبعه عن الإيمان عن سبيل الله.

قال تعائى على لسان فرعون:

 وهذه الآية تترر أن المكر هو وسيلة لإخراج أهل المدينة منها، ولكن هذا زئى وافتراء من فرعون على نبي الله موسى عليه

السلام.

 وَيْنَُّْ

والمكر في هذه الآية من كفار قريش لأجل أن يسجنوا النبي صلى الله علئليه وسلم، أو يقتلوه، أو يخرجوه من من بلده مكة، وهذا هو غاية الصلد عن سبيل اللّه؛ ولذلك رتب الله الصدل على المكر في آية الرعد.

 فزين الشيطان لهم المكر وزين لهم أن يصدوا عن سبيل الله مما يؤكد أن المكر طريق من طرق الصد، وأداة من أدواته، ووسيلة فاعلة من وسائله.

اللذي يرتقى بعقل المؤمن بما فيه من ون ولب النظر في الكون، ويرتقى بروحه بتزكيتها بالأخلاق الطيبة، والأعمال الصالحالحة، وتكذبون بذلك كفرًا وعنادًا، وكبرًا وحسداًا، وتلقون الشبهات الباطلة في قلوب الضيعفاء من المسلمين بغيًا وكيدًا للنبي صلى اللئلي عليه وسلمه تبغون لأهل دين الله، ولمن هو
 الاستقامة، وعلى الهدى والمححجة، وأنتم عارفون بتقدم البشارة به، عالمون بصالي نبوته، ومن كان كذلك فلا يليق بها الإصرار على الباطل والضلال والإضهالال. عِّ

من هذا الصد وغيره من الأعمال، فمجازيكم عليه، وغير خافِ ما في مي مذا من تهديد ووعيل، كما يقول الرجل لعبيد وليا وقد أنكر عليه اعوجاج أخلاقه: لا يخفى علي
 ختم هذه الآية بنفي الغفلة؛ لأن صدهم عن ألمن الإسلام كان بضرب من المكر والكيد،

ووجوه الحيل (1) الإيلا
فالمكر وسيلة شيطانية يسلكها شياطين الإنس والجن ليكون ذلك هو منطلق الّصد

هذا الشر، ولكنهم لم يتصليوا للأشرار، ولم يأخذوا على أيديهم، والله سبحانهـ وتعالى يقول:
 ويقول سبحانه:

 وهكذا أرادو ا الهلاك لصالح عليه السلام وأهله فأهلكهم الله، وأهلك أهلهم جميعاكا،
 هِ

فالاعتبار بمكر الله بهم هو المقصود من سوق التصصة تعريضًا بان عاقبة أمره مع قريش أن يكف عنه كيدمم وينصره عليهم، وفي ذلك تسلية له على ما يلاقيه من قومهـ، والنظر: نظر قلبي، وقد علق عن المفعولين بالاستفهام، فتكون الجملة مستأثنفة استئنافًا بيانيًا لما ييره الاستفهام في قوله:
 من سؤال عن هذه الكيفية، والتأكيد للامتمام بالخبر (+). الالذين كانوا يمكرون السيئات لمقاومة إصلاح الرسل حرصًا على رياستهم وفسقهم وفسادهم لم يكونوا يشعرون بأن (Y) الظر: التُنسير القرآني للقرآن، الخطيب . $000 / 1$.


## عوراقب المكر

بين الثقرآن الكريم عاقبة المكر والماكرين وسوف نتاولها بالبيان فيما يأتي:
أولًا: عواقب المكر في الدنيا باليا:

1. ـهالاك أهل المكر وانهزامهم.

أخبر الله مبحانه وتعالى أن عاقية
الماكرين بالحق وأهله الخزي والهلالاك والدمار في الدنيا قبل الآخرة، فقال تعالى:


 أمرهم؟! وكيف كانت عاقبة مكرهم؟! فقد أهلكنامم وقومهم الذين مـم يؤمنوا على وجه يتتضي النظر، ويسترعي الاعتبار، ويكون عظة لمن غدر كغدرمم في جميع الأزمان (1).
والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من كان أهلاَك للنظر والاعتبار، وفي هذا النظر إلى مكر هؤلاء الرهمط، والِّى ما أعقب هذا المكر، وما نزل بهـم من من نقم

 الوقوع فيما وقعوا فيه. ومكذا يصيب الشر أهله، ثم يمتد فيشمل من كان معهم ممن لم يشاركوا في . تغسير المراغي (1)

تدبير؟ وأين قوة من قوة؟ وكم ذا يخطىئ الجبارون، وينخدعون بما يما يملكون من قون ومن حيلة، ويغنلون عن العين التّي ترى ولا تنغل، والقوة التي تملك الأمر كله، وتباغتهم من حيث لا يشعرون ولا



[الندل (01)
ومن لمحة إلى لمحة إذا التدمير والهلاك، وإذا الدور الخاوية، والبيوت
 الآية السابقة من السورة يدبرون ويمكرون ويحسبون أنهم قادرون على تحقيق ما يمكرون! وهذه السرعة في عرض هـا هذه الصفحة بعد هذه مقصودة في السياق؛ كتظهر المباغتة الحاسمة القاضيه، مباغتة القدرة التي لا تغلب للمخذلوعين بقوتهم ومباغتة التُديير الذي لا يخيب للمانيكرين المستعزين بمكرمم( الم والمقصود أن عاقبة المكر الهلالك؛

 [النمل (01].
أي: فانظر يا محمد بعين قلبك إلى عاقبة غدر الغادرين؛ ومكر الماكرين،

عاقبة مكرهم تحيق بهم؛ لجههلهم بسنن الله تعالى في خلقه، وهم جلديرون بهذا الجهل، وأما أكابر المجرمين في هذا العصر فهم لا لا يعذرون بالجهل بعد مذا الإرشاد (1). وقد مكر النذين من قبلهم من كفار الأمم
 وإخوان لوط، واستنفدوا جهدهم وطاقتهم في إطفاء نور الحق، أو لم يعلموا أن لله وحده المكر جميعا، وقد أبى الله إلا إتمام

 وسيعلم الكفار -يوم لا يغني عنهم ذلك شينًّا- لمن عقبى الدار؟! وفي هذا سلوى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يعلم أن ديدن النأس قديما مع إخوانه الرسل، وحديتًا معه لم يتغير ولم يتبدل، وني هذا تقوية لعزمه بيان أن النصر في النهاية له،

وأن الدائرة على الكفار (Y). يقول سيد قطب رحمه الله: اكذلك دبروا، وكذلك مكروا، ولكن الله كان بالمرصاد، يرامم ولا يرونا ورنه، ويعلم تدبيرهم، ويطلع على مكرممّ، وهم لا

 وأين مكر من مكر؟ وأين تدبير من
( M / / (


عنهم وساوس الشيطان، أو يدفع بنور السنة ظلمات البدعة( (\$)
ويضيف الإمام ابن عادل في تفسيره اللباب: لم يذكر ما يدفعه حتى يكا يكون أفخم وأعظم وأعم، وهذه بشارة للمؤمنين بإعلانثهمه|(H). قال سيد تطب رحمه الله: رافالله أقدر
 مكثوفُّ لديه ومعروف، والمكر المكثبوف إيطاله مضمون
 منه ينسى|(4) فمكر الماكر، وخداع المخادع، والتواء
 مكره وخداعه والثوائه وظلمه وشره علما
فاعله أولَا أكثر من غيرها

فإذا كان الماكروون يمكرون نهو سبانيانه

 وعلى كل مظلوم أن يوقن بذلك الوعد
 وتعالى، وهو على أعلى مستويَّ من فنون النصر والمكر بشتي صوره، والتي لا تقارن بخلقه، ولا تخطر ببالهم! وشتان ما بين المكرين!


كيف كانت؟ وما النذي أورثها اعتداؤهم
 كذب رسلنا، وطنى علينا من سائر الخلق، فحذلر قومك من قريش أن ينالهم بتكذليبهم إياك ما نال هؤلاء من المثملات، إنا دمرناهي وقومهم أجمعين، فلم نبق منهم أحَّا. Y. انتصار أهل الحت على أحدائهم. إن الله تعالى يدافع عن المظلوم، ويدفع
 ماكره، خاصة حينما يلجأ إليه، ويستعين به، ويتحصن بحصونه وقواه ومعوناته، ويبدا في اتخاذ أسباب دفع المكر والظّلم عنه ما ما استطاع، يدفعه عز وجل سريعا عند بدئه، وقبل أن يمسه! فيضعف تأثيره أو ينعدم، على قدر لجوئه لربه، واستخدامه للأسباب الممكنة المتاحة أمامه.


يقول البغوي في تفسيره: الاعذابه في إهلاككم أسرع إليكم مما يأتي منكم في دنع الحقه(1).
ويقول العز بن عبد السلام في تفسيره
لقوله تعالى:四
يدفع الكُفار عن المؤمنين، والئصاة عن المطيعين، والجهال عن العلماء، أو يدفع

$$
\text { (1) معالم التنزيل، الينوي / } 10 \text {. }
$$

تعالى: : الحدهما: فانتقمنا، وكان الانتقام حقًّا،
 وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي: علينا نصركم أيها المؤمنون.
 أي: نصر المؤمنين كان حقًّا علينا، وعلى الأول لطيفة، وعلى الآخر أخرى، أما ما على
 لم يكن ظلمَا، وإنما كان عدلًا حقًّا؛ وذلك لأن الانتقام لم يكن إلا بعد كون بـانيائهم غير
 وكان عدمهم خيرًا من وجودهم الخبيث، وعلى الثاني تأكيد البشارة؛ لأن كلمة (على) تفيد معنى اللزوم، يقال: على فلان كذا كذا ينبئ
 وقد ذكرنا أن النصر هو الغلبة الثتي لا تكون عاقبتها وخيمة|(ب) والمتأمل في سيرة الإسلام وأهله يجد أن الماكرين قد حاولوا كثيرًا المكر برسول الما اللهصلى الله عليه وسلم وبالمسلمين سابقًا ولاحقًا، فانقلب المكر والظّلم عليهم، وني نحورهم، وتساتطرا وهلكوا وتعسوا، بينما انتصر الذين تمسكوا بربهـهم وإسلامهمم وارتفعواوارتقواوسعدوا.

يقول إسماعيل حقي في تفسيره للكاية السابقة: إن للخلق مكرًا، وللحق مكرًا، فمكر الخلق من الحيرة والعجز، ومكر الخالق من الحكمة والقدرة، فمكر الخلق الحك مع مكر الحق باطل زاهق، ومكر الحق حق

* ثابت

وذلك مهما كان سوءوشدة وإحكام مكر

 ـرنْ
فهو نسبةً لمكر المنتقم الجبار أوهن

 [العنكبوت (؟].
إنه تعالى لا يدفع فقط عن المظللوم، وإنما لا بد من أن ينصرها كما كما وعد في


 قال القرطبي في تفسيره: (هو عام) نصرهم بإعلاء الحجج وإفلاحها، بالانتقام من أعدائهمه|(4)

 قال الرازي في تفسيره: اوفي قوله (1) روح اليّان ب/ (1)

 .[ $\%$
قال النيسابوري في تفسيره لهذه الآية: اعاقبة الماكر وخيمة، يصل إليه جزاؤواوه عاجلَا أو آجلَاهِ (ب)
وقال السعدي: (افعاد مكرهم في نحورهم، ورد الله كيدهم في صدورهمّ، فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من من العذاب، الذي هو سنة الله في الأولين التي لا تبدل ولا تغير، أن كل من سار في في الظظلم والعناد والاستكبار على العباد أن يحل بـا بـ نتمته، وتسلب عنه نعمته، فليترقب هؤلاء ماء ما ما فعل بأولثك،(T) . ٪ّ. نزول العذاب بالماكرين من حيث لم
يحتسبوا.

خسر من أمن مكر الله، وجهل بقدرته، وسرعة مكره وتدييره، وقد أنذر سبحانها وتعالى الجاحدين بآياته، المكذبين لرسلينه، الماكرين بالخلق، الصارفين لهم عن التاع التاع الحق، بأنهم ليسوا بمأمن من مكر اللهن، وضرب لهم أمثلة على ما سيحل منا بهم إن استمروا على ضلالهمهم، فقال تعالى:
 نَإِّرُونَ


$$
\begin{aligned}
& \text {. OY./ / غرائب القرآن (Y) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

يقول تعالى مؤكدًا هذا:

 وفسره الإمام ابن عجيبة في تفسيره البحر المديد بقوله: (هذه عادة الله مع
 ويكفيهم أمرهم من غير محاربة ولا قتال، ثم يكون لهم التصرف في الوجود بأسره، والله

فالب على أمرهاه(1).
فكن أيعا المسلم على يقين من نصر الله
لأوليائه، وانتظر حينظذ عون ريك ونيكر ونصره، واستبشر بسرعة مكره بآعداثه إن لم ينتهوا
 ضخاء شيء في الأرض ولا في السماء، لأِّنَا هُم
 ومهما ينفقون من جهودد وأموال وأفكار سيعود وباله عليهم حسرة وخسرانَّا وانهزامتا


والمقصود أن الله وعد بنصر أوليائه، وإبطال مكر أعدائهم، ووعده الحق الأكيد اللني لا يمكن لأحيد منعه أو تبديله أو تغيره، كما يقول تعالى:


(1) البحر المديد \&/

وقال تعالى: :

[الملك [IV]
أي: أن يمطر عليكم حصباء من السماء، فستعلمون كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر

به، ولكن لا ينفعكم العلم حيتئلِّ (8) وهذه العقوبات حلت بمستحقيها دونا دون أن يتوقعوها، أو يشعروا بها قبل وقوعها، فلم يسبقهم بها أحد من قبل. قال الطبري في قوله تعالى: هُ [ائمل م0]: فأخذنامم بعقوبتنا إياهم،
 بمكرنا، وأنه أخذه من أخذه منهم على غرة، أو استدراجه منهم من استلدرج على كـلى كفره بـه ومعصيته إياها، ثم إحالالك العقوبة به على غرا

وغفلة ${ }^{(0)}$
₹. نضح أمل السوء وزوال سلطانهم. منذ بزغ الإسلام بنوره والماكرون يدبرون المكائد، ويحيكون اللدائئس لإطفاء نور الله، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون، ويابّى الله إلا أن يفضح أهلم المكر والغدر؛ ولهذا تولى الله فضح مكر الماكرين، وكيد الكائدين، وعرى حالئهمى، وكثف أمرهم، وفضح مخازيهم، وأظهر


وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأكبر الكبائر: الإشراك باك بالله،
 الله، والئس من روح اللهس)(1) فهذه أمثلة على أساليب الله في المكر بأعدأثه، فالله قادر على أن يخسف بـن ألهم الارض الكما خسف بقارون من قبلهم ألمّ، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني: إن العذاب يأتيهم بغتة، فيهلكهم فجأة، كما

 فإنه سبحانه وتعالئى قادر على إهالاكهم في السفر، كما هو قادر على إهلاكهم في

الحضر||(\$)
اوكان ذكر وقت البيات ووقت اللعب
تهديدًا لهم بأن يصييهم العذاب بأفظع أحو اله؛ إذ يكون حلولوله بهم في ساعة دعتهم

وساعة لهوهم نكاية بهم)|(+).
(1) أخرجه الطبراني في المعتجم الثمبير، 10Y/9، 10 الإيمان / الڭ
 وقال ابن كثير في التفسير TVA/Y: وهو وهو صحيح إليّه -أي إلّى ابن مسعود- بلا شك. لباب التُأويل، التخازن


والكيد، لا يدعه للماكرين الكائدين، وهو مخلص في دعوته، لا يبتغي من ورائها شيئًا لنفسه، ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره ورانـ، ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه، ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة
 ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون، هذا هو دستور الدعوة اللى الله كما رسمه اللله، والنصر مرهون باتباعه،

كما وعد الله، ومن أصدق من الله؟| (ث) وقد أخبر الله في كتابه أن الماكرين بالحق وأهله مهما يمكرون من مكر، ويكيدون من كيد، فإن الله يجعل وبال ذلك عليهم، بإهلاكهم، وإزالة سلطانهم، فقالل تعالى: هِ


 أي: إن حال من قبلهم وقد دبروا الحيل، ونصبوا الحبائل ليمكروا بها وسل الله، فأبطلها الله، وجعلها سبيلَ لهالاكهمّ، كحال قوم بنوا بنيانًا، وعمدوه بالأساطين، فضصضعت أساطينه، وسقط عليهم السقف، فهلكوا تحته من حيث لا يشعرون بسقوطهفما نصبوه من الأساطين، وظنوه سبب القوة
 بتصرف.

قبائحهم! قال تعالى:


وقال:
[الأعراف lor
الي: ومثل هذا الجزاء في الدنينيا نجزي المفترين على الله في كل زمان؛ إذ فضحوا بظهور افترائهم كما فضح هؤلاء (1) الـي (اولقد كان ما صنعه اللل بالمنافقين
في عهد الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- وفي فضح من فضح منهم- حماية للمجتمع الإسلامي الأول من هذا الخبيث، ووقاية للمؤمنين من آن يطوف بهم طائف منه، حتى لقد كان صـحابة رسول الله -وهم من هم- يضعون ألنـي
 ولكل وسواس يطوف بهم ولهلا يوصي القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم ومي وصية لكل داعية من بعلده ألا يأخذه الحزن إذا رأى الناس لا يهتدون، فإنما عليه واجبه يؤديه، والهدلى والضضلال بيد الله، وفق سنته في فطرة النفوس واستعداداتها واتجاهاتها ومجاهداتها للههدى
 فإنما هو داعية لله، فالله حافظه من المكر

VE/ تفسير المراغي (1)


والههلاك وللسخرية من مكر الماكرين،
 ويحسبون مكرهم لا يرد، وتديريهم لا لا يخيب، والله من ورائهم محيط! وهو مشهل مكرر في الزمان قبل قريش وبعدها، ودعوة الله ماضية في طريقها مهـها يمكر الماكرون، ومهما يدبر المدبرون، وبين الحين والحين يتلفت الناس فيلـئكرون الميرن ذلك المشهد المؤثر الذي رسمه القرآن




والمقصود أن الله يمكر بأهل المكر، ويفضحهم، وليس ذلك في الدنيا فحسبب، بل يفضحهم على رؤوس الأشهاد يوم

 أي: يفضحهم على رعوس الأشهاد، ويهينهم بإظهار فضائحهمه، وما كانت تجنه ضمائرهم، فيجعله علانية، وبين هذا المعنى

 [العاديات 9-1-1].
أي: أظهر علانية ما كانت تكنه الصدور،

والتحصين في البنيان صار سبب اللهلاك؛ كذلك هؤلاء كانت عاقبة مكرهم وبالًا عليهم، ونحو الآية قولهم في المثل: من حفر لأخيه جبّا، وتع فيه منكبًّا، وخلاصة ذلك- إن الله أحبط أعمالههم، وجعلها وبالًا عليهم، ونقمة لهم "(1). وهذا التعبير الثقرآني في غاية الروعة؛ إذ صور هذا المكر في صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف، إشارة إلى دته وإيكا ويكامه ومتانته وضخامتهنه، ولكن هنار الـا كله لم يقف أمام قوة الله وتديره:


وهو مشهلد للتدمير الكامل الشامل،
 فالقواعد التي تحمل البناء تتحطم وتتهدم من أساسها، والسقف يخر عليهم من فوقهم، فيطبت عليهم ويدفنهم.

[انـهل لبّ].
فإذا البناء الذلي بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحتماء فيه إذا هو مقبرتهم التي تحتويهم، ومهلكتهم التي تأخذهم من نوقهم، ومن أسفل منهم، وهو النيا اتخذوه للحماية، ولم يفكروا أن يأتيهم الخطر من جهته! إنه مشهد كامل للدمار
(Y) في ظلال الثر آن / Y / Y بتصرف.

من أمة موسى، وتابع له، علم منه أن موسى وسائر قومه قد نجوا آيضًا من باب أولى، ونى، وغلبوا على فرعون وقومه، وقد صرح


ونصرتهم في الدنيا بإظهار كلمة الحق، وحصول الذكر الجميل، واقتداء الناس
 بعد موتهم، وأما نصرهم في الأخرة: فمن رفع الدرجات، والتعظيم على رؤوس الأشهاد من الحفظة والأنبياء والمؤمنين (5)
 بأنهم أضمروا مكرَا به، وتسميته مكرًا مؤذن بأنهم لم يشعروه به، وأن الله تكفل بوقايته؛ لأنه فوض أمره إليهة . ${ }^{(0)}$
و(ما) مصدرية، والمعنى: سيئات مكرهم، وإضافة سيئات إلى (مكر) إضانة بيانية، وهي هنا في قوة إضافة الصفة إلى الى الموصوف؛ لان المكر سيٍّئ، وإنما جمع السيئات باعتبار تعدد أنواع مكرهم التي
بيتوها.

إحاطة الإغراق (1) .
والمراد بآل فرعون: فرعون وقومه، وترك التصريح به للاستغناء بذكرهم عن

وقوله:
ثانيًا: عواقب المكر في الآخرة:
ا. سوء العذاب.
أخبر الله سبحانه وتعالى أن عاقبة
المكر سوء العذاب يوم القيامة، فقال مخبرّا عما حل بفرعون وجنوده جزاء مكرهر هم:


والضمير: في (فوقاه) يحتمل أن يعود على موسى عليه السلام، ويحتمل أن يعود على مؤمن آل فرعون، وقال قائلو ذلك: إن ذلك المؤمن نجا مع موسى عليه السلام في البحر، وفر في جملة من فر معه من المتبعين (\$)
فعندما قال هذه الأقوال، ونصح هذه النصيحة، وأعلن إيمانه، وتحلى فرعون، وخرج عن سلطانه، منحازًا إلى جبهة موسى، طلبه فرعون ليقتله، فهرب، فوقاه الله من شرمم، أي: حفظه مما أرادوا به من من المكر السيئ في الدنيا؛ إذ نجاه مع موسى عليه السلام، وأحاط بفرعون وقومه سوء اليّ العذاب في الدنيا بالغرق في اليمء، وفي الآخرة بدخول جهنم، وبئس القرار (\$).


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: أضواء البيان، الشنتيطي K/TM. }
\end{aligned}
$$

ذكره؛ لكونه أولى بذلك منهم، أو المراد إلى أن تتوم الساعة(غ) ثم يوم القيامة هو يوم الفصل والقضاء بين الخلق وربهم، وبين الخلق مع بعضهم البعض، وهو يوم الجزاء والعقوبة، ونشر الصحف، وانكشاف السرائر، وفي هذا اليوم تتجلى رحمة اللهبعباده المؤمنين، وعدله ملمع أعدائه، بكثف أهل المكر وأعمالْهم التي أحصاها عليهم، وكتبها الحفظة في سجل المكل أعمالهم، فتكون المفاجأة الكبرى، والطامة المام العظمى عليهم من حيث لم يحتسبوبا، لما الما قابلوا نعمة الله بالمكر، قابل مكرهم بمكر
أشد منه، وهو أنه أمهلهم إلى يوم الٌقيامة. قال تعالى: :


.[r]
وأطلق على تأجيل الله عذابهم اسم المكر على وجه الاستعارة التميلية؛ لأن هيئة ذلك التأجيل في خفائه عنهم كهيئة فعل

الماكر، وحسنته المشاكلة(الها Y. العذاب الشديد في النار

ومن العقوبات التي تحل بالماكرين -وهي أعظم العقوبات- خلودهم في النار . قال تعالى:

( ) (المصرنر الـسابق.


بآل فرعون فرعون نفسه، والأول أولى؟ لأنهم قد عذبوا في الدنيا جميانيا بالغرق، وسيعذبون في الآخرة بالنار (1)
 للعهد؛ لأنه مشهور معلوم، وإنما كان الغرق سوء عذاب لأن الغرين يعذب باحتباس الثنفس مدة وهو يطفو على الماء ويغوص فيه، ويرعبه هول الأمواج، وهو موقن بالهلاك، ثم يكون عرضة ويكة لأكل الحيتان
 الممات، يذكرون به بين الناس (Y) ولعل الأولى أن يكون المراد من سور العذاب: الغرق في الئنيا، والنار في الآنخرة. قال الطبري: وعني بقوله: الِّمُؤُ
 نار جهنم (+).
 يقول تعالى ذكره ميينًا عن سوء العذاب النذي حل بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله . إنهم لما هلكوا وأغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طير سود، فهي تعرض


والسئيات هنا: صفة لمصلر محذوف؛ لأن الفعل لازم ليس بمتعدِ الى مفعول بها قيل: بأن معناه اللذين يمكرون المكرات السيئات، فهو وصف مصدر محذوف، ويحتمل أن يقال: استعمل المكر استعمال العمل فعداه تعديته، كما قال: يَعْمَوْنَ ألسَّتِّهَتِ وفي قوله: يحتمل ما ذكرناه أن يكون السيئات وصفًا لمصدر تقديره: الذين يعملون العملات السيئات، وعلى هذا فيكون هذا في مقابلة

 أي: العمل السيء، وهو يبور إشارة إلى

فنائه (4)
وعنى بهن -السيئات- مكرات قريش
حين اجتمعوا في دار الندوة، وتداوروا الرأي في إحدى ثلاث مكرات يمكرات الـا برسول الله صلى اللله عليه وسلم: إما إثباته، أو قتله، أو إخراجهه، كما حكى الله سبحانه

 ومكر أولثك الذين مكروا تلك المكرات الثلاث هو خاصة يبور، أي: يكسد ويفسد، دون مكر الله بهم حين أخرجهم من مكا مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب بلر فـر، فجمع
(Y) مفاتيح الغيب، الرازي YYV/YY.


 يكسبون السيئات لهم عذاب جهنم، عن قتادة قوله:
 وقد ذكر ابن كثير في المراد بالذين يمكرون السييات قولين: أنهم المراووون بأعمالهمه، يعني: يمكرون بالناس، النيا يوهمون أنهم في طاعة الله، وهم بغضاء إلي الله عز وجل، يراؤون بأعمالهم .

والصحيح أنها عامة، والمشركون دالئرن

 أي: يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى، فإنه ما أسر
 وجهه، وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه اللّه رداءها، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على المى غبي، أما المؤمنون المتفرسون فلا فير يروج ذلك عليهم، بل يكشف لهم عن قريب، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية (ث) .


 . أي: قال المستضعفون: بل كفرنا ممكركم بنا بالليل والنهار، وأضاف المكر
 هذه الإضافة على الدؤوب والثواموام، وهذه الإضافة كما قالوا: ليل نائم، ونهار صائم، وكأن معنى هذه الآية الإحالة على طول الأمل، والاغترار بالأيام، مع أمر هؤلاء الرؤساء بالكفر بالله( (ب)
 راجع إلى الفُيقين(). المستكبرين والمستضعغين. والندامة من المعاني الثقلبية لا تظهر، وإنما يظهر ما يدل عليها، وما يدل عليها غيرها (o). وهي التحسر في أمر فائت، أي: أضمر الفريقان الندامة على ما ما فعال الالِا من الضلال والإضلال حين مال نمعتهم الندامة، وأخفاها كل منهما عن الآخر مخافة التعيير وقيل: المراد بأسروا هنا: أظهروا؛ لأنه من الأضداد، يكون تارة بمعنى: الإخفاءء، وتارة بمعنى: الإظهار، ومنه قول امرئ

$$
\begin{aligned}
& \text {. EY / المحرر الوجيز، ابن عطية (Y) } \\
& \text { ( ( ) ( } \\
& \text { (0) البّحر المتحيط، أبو حيان / (0) } \\
& \text { (7) روح البيان، حثي MA/V. }
\end{aligned}
$$

عليهم مكراتهم جميعا، وحقق فيهم قوله: ( [الأنفال •r ${ }^{4}$.

[اطنر
وقيل: إن (يمكرون) هنا مضيمنة معنى (يدبرون) ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها
 مكرمم وتدبيرهم يبور، فلا يحيا ولا يثمر، من البوار ومن البوران سواء. والذين يمكرون السييات يمكرونها
 يبدو في الظاهر أنهم أعلياء، وأنهم أعزاءء وأنهم أقوياء، ولكن الثّول الطيب هو النّي

 الواسع الشامل، فأما المكر السيعئ قولًا وعملًا، فليس سبيلًا إلى العزة، ولو حقق الوا الثوة الطاغية الباغية في بعض الأحيان، إلا
 وعد الله، لا يخلف الله وعده، وإن أمهل الماكرين بالسوء حتى يحين الأجل المالمحتوم في تدبير الله المرسوم (Y). وني الآية الأخرى قال تعالى:


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الكششاف، الزمـخشري r/r } \\
& \text { (Y) انظر: في ظلال الثقرآن (Y (Y)/0. }
\end{aligned}
$$

# القيس (1): 

تجاوزت أحراسًا وأهوال معشرٍ
علي حراصًا لو يسرون مقتلي
فالإسرار: الإظهار والإضمار جميعان،
وهو من الأضدادن، ويروى: لو يشرون
مقتلي، بالشين المعجمة، وهو الإظهار لا


الندامة في أسرة وجوههم
 وافوه، وتيقنوا حصولهمم فيه. أي: زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم على بعض لينجو من العذاب، وعلم أنه ظالم مستحق له، فندم كل منهم غاية الندم، وتمنى ولمى أن لو كان على الحق، وأنه ترك الباطل الذي الذي أوصله اللى هذا العذاب سرًا في أنفسهم لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم. وفي بعض موراقف القيامة وعند دخولهم النار يظهرون ذلك الندم جهرًا (٪).

## مو ضو عات ذات صلة:

الخسران، الخشية، الخيانة، العذاب،
الكتمان، النجوى

$$
\begin{align*}
& \text { (1) } \tag{Y}
\end{align*}
$$


[^0]:    (1) اللدر المصون / /

[^1]:    (1) تفسير المنار r/ro9.

