

عناصر الموضوع

| 17. | \| |
| :---: | :---: |
| 174 |  |
| 179 | كا |
| IVY | \% |
| 14. |  |
| 119 |  |
| $19 \%$ |  |



## |

> أولًا: موقع مكة:

















 حتى تغجر بئر زمزمَ وقد بدأ خلالل تلك الفنترة رفع قواعد النـ الكعبة على يد النبي إيراهيم وابنه إسماعيل عليهما السملام.
 موزعين على أحياء مكة القديمة والجديدة، وتضم مكة العديد من المعالم المالم الإسلامية
 الكعبة المشرفة قبلة المسلمين في الصلاة، كما أنه أحد المساجد الثلالثة التي تشد إليها

اللرحال، وذلك حسب قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلالة
 مقصد المسلمين في موسم الحج والعمرة إذ إنها تضم المناطق التي يقصدها المسلمون خحلاله وهي مزدلفةة، منى وعرفة (\$). ثانيًا: أسماء مكة في القّر آن:
كثرت أسماء مكة المكرمة في كتاب الله، وكثرة الأسماء دليل على شرف المّئى المسمى،

 أسماء كثيرة منها: مكة، وبكة، والبيت العتيق، واليت اليتيت الحرام، والبلد الأمين، والمأمأمون،
 كتاب الله تعالى فمن ذلك:

1. مكة.

وهو أشهر أسمائها.


$$
\begin{aligned}
& \text { وفي سبب تسميتها أقوال: }
\end{aligned}
$$

الأول: سميت مكة؛ لأنها تجذب إئيها خيرات الدينا أو لأنها عبدت النُاس فيها فيأتونها من جميع الأطراف، من قولهم: امتك الفصيل أخلاف الناقة إذا جذب جميع ما فيها جذبّا شديدًا فلم يبق فيها شيئّا (8)




 محتفوظة في مكتبة التحر وغيرها.

وانظر: معجم البلدان؛، ياقوت التحموي IAY/0، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمّواضع،

الثاني: لازدحام الناس فيها (1) الثالث: سميت مكة لقلة الماء بها، كأن ماءها قد امتك، وذلك أنهم كانوا يمتكون الماء

فيها أي: يستخرجونه (Y)
 الخامس: قيل: إن مكة وسط الأرض، والعيون والمياه تنبع من تحت مكة، فالأرض كلها

تمك من ماء مكة)| (E)
السادس: إنما سميت مكة بذلك؛ لأنها قبلة أهل القرى ومحججهم ومجتمعهم وأعظم
الثقرى شانًا، وقيل: لأن الأرض دحيت من تحتها، أو لأنها مكان أول بيت وضع للناس"(0).
.
 وسميت بذلك؛؛ لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، إذا ألحدوا فيها بظلم (7) بمعنى أنهم


س. آم القرى.

.
وقال تعالىى:









(انظر: جامع البيان، الطبري ائر/ (V)

وأم القرى هي مكة باتفاق المفسرين، أي: أصل القرى؛ وسميت بذلك؛ لأنها أول بيت
 قال الإمام السمعاني: (وأم القرى مكة: وسميت أم القرى؛ لأن سائر الثرى يأنرى يتصدونها ويأتونها، وقيل: لأن الأرض دحيت من تحتها، وقيل: لأنها معظمة تقصد بالتعظيم، ومنه
 ؟ ـ البلد الأمين.
 (
والمعنى: وهذأالبلد الآمن من أعدائه أن يحاربوا أهله، أويغزوهم، وقيل: الأمين، ومعناه:


 يأمن فيه الُخائف في الجاهلية والإسلام (8). ه. البلدة.




 مكة، قاله ابن عباس. الثاني: منى، قاله أبو العالية، وتحريمها هو تعظيم حرمتها والكِف عن الحا صيدما وشجرهاهسا(T)




4. الكعبة.







عن الأرض، قيل: سميت بذلك لتربيعها (8) .
V V الحرم الآمن.

إِلَيَهِ




^. المسجد الحرام.
اسم من أسماء مكة، وله عدة إطلاقات، فهو اسم لمكة، واسم لمسجد الكعبة وقد يمتد

1.9/1 (Y)


الواحدي

وقد تكرر ورود لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم في خمسة عشر موضبًا، منها：




 ［المائرة：ب］．

 وقوله تعالى：中回伶 ［الحج：0ب7］．
والمسجد الحرام في هذه الآيات يراد به مكة وجميع الحرم فيه（1）
 $.101 / \mathrm{K}$

 هَ

وقد أمر الله تعالى بالصصلاة عنده تال تعالى: "



أي: واتخذوا من مقام ايراهيم مكاناً للصلاة فيه، أي: تصلى فيه ركتي

الطوان
r. الصفا والمروة.

هما في الأصل جبلان صغيران ترب الكعبة من جهة الشرق، وهما إحلى مشاعر الحتج والعمرة، ويكون السعي ينيّهما سبعة أشواط يدأبالصفا ويتهي بالمروة.
亿
 [100:10: 10 : ثالصفا رأس المستى الجنوبي، والمروة رأس المسعى الشمالي؛ وهما من معالم

[^0]
## 

ضمت مكة المكرمة مع الكعبة المشرفة آيات بينات ومشاعر معظمة وأهم مواضع الحم مكة التي ورد ذكرها في القرآن اللكريم هي: ا. المسجد الحرام. هو أول مسجد وضع في الأرض، وأعظم المساجد وأفضلها، وأهم موضع في مكة، وهو اسم لُمسجد الكعبة، وقد يمتد إلى حدود الحرم. قال تعالىى: فِ

 َلَعْلَوُونَ يَعْمَوْنَ والمسجد الـحرام في هذه الآية يراد به

مكة، وجميع الـحرم فيه (1) ما Y. وهو الححجر الذي كان يقف عليه إبراهيم
 البيت هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، والمقام آية من آيات الله في الحرم المكيك
 (1) الظظر: الكشغف والبيان، الثشعلبي
 الزمتخشري $101 /{ }^{1} 10$

به، فمن فاته الوقوف في وقته وموضعه فقد فاته الحج، ووقت الوقوف يدخل بزو برال الشمس من يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الـوع الفجر من يوم النحر، وذلك نصف يوم ونليك ولي كاملة)
وعرفة هو: بجل يقع علي بعد (Y) كيلو متر شرقي مكة، تقام عنده أهم مناسك الحج؛ والتي تسمى بوقفة عرفة وذلك في يوم التاسع. واختلف المفسرون في سبب تسمية المكان بعرفة على أقوال: أحدها: أن آدم عرف فيه حواء بعد أن أهبطا من الجنة، والثاني: أن إبراهيم عرف المكان المان عند
 جبريل عرف فيه الأنبياء مناسكهمه، والرابع: أنه سمي بذلك لعلو الناس فيه، والعرب تسمي ما علا عرفة وعرفات، ومنه سمي

عرف الديك لعلوه ه. المزدلفة.
وهي المشعر الحرامه والمشعر المُعلم لأنه معلم الُعبادة، ووصف الـالحرام الْ لحر مته، وسميت المزدلفة: جمعا؛ لأن آدم عليه اللسلام اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها، أي: دنا منها، أو لأنه يجمع فيها بين


دين الله الظظاهرة ألتي تعبد الله عباده بألسعي بينهما، فمن قصد الكعبة حاجِا أو معتمرّا، فعليه أن يسعى بينهما (1)
والصفا: الْحجارة البيض، والمروة: الحججارة الُسود، واشتقاق الصفا من قولْهم:
 صفاة، أو أن الصفا: الحجارة الصارة الصلبة التي لا تنبت شييا، والمُروة: الححجارة الرخوة الموا وهذا أظهر الْقولين في اللغة (ث)، والصفا والماريا والمروة: منسكان من مناسك الحج، واللسعي فيهما واجب في الحج والعمرة"(ث) . ؟ . عرفات.
ذكرها الله تعالى في قولى:




 أي: إذا دفعتم بعد غروب الشّ راجعين من عرفات، وهي المكان الذي
 والوقوف في عرفة: ركن لا يدرك الحج إلا (1) انظر: جامع البيان، الطبري ب/ (1)



 . IVV/ / التفسير القرآني للقر آن، النخطيب (Y)

الصلاتين هنالك بين المغرب والعشاء أو عن شرق مكة بحوالي خمس كيلومترات لأن الناس يزدلفون إلى الله تعالى أي: في الطريق بين مكة وجبل عرفة، تعرف يتقربون بالوقوف فيها (1). وسميت مشعرًا؛ لأنه معلم للحج إذيت يبت فيها العديد من الحبجا كما كما أنها والصصلاة والمقام، والمبيت به والدعاء موقع رمي الجمرات اللذي يؤدى بين شروق
 قال تعالى:
 هَ
 [البقرة:بابـ]
واذكروا الله تسبيحًا وتكبيرًا في أيام قالايل، وهي أيام منى، أي: أيام التشريق وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فمن أراد التعبل وخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، فلا حرج عليه، ومن تأخر بأن بات بـمنى حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر واتقى الله في حجه، فهو أنضل؛ لأنه تزود في العبادة واقتدلاء بفعل

النبي صلى الله عليه وسلم (0). Y. غار ثور .

وهو الغار الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر




وهو: الاجتماع، والمزدلفة: موضع بين جبلين، يسمى أحدهما: قزا قلح يقف عليه الإمامر، وهو من جملة الحرم، ولذلك سمى الحـي المشعر الحورام ومزدلفة مي: ثالث المشاعر المقدسة
التي يمر بها الحججيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج حيث تقع بين مشعري منى وعرفات، وييت الحجاتج بها با بعا نغرتهم من عرفات تم يقيمون فيها صالاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرّا، ويجمعوا فيها الحصى لرمي الجمرات بمنى ويمكت فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى، والمبيت بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه
0. متى.

هي مشعر من المشاعر المعدسة، تبعد

$$
\begin{aligned}
& \text {.IVI/ مدارك النتزيل، النسفي (1) (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) معالثم مكة التناريتخية وألأثرية، عاتق البلادي } \\
& \text { صצT. }
\end{aligned}
$$

## 

تظهر حكمة اختيار مكة مهبطًا للوحي
من خلال النقاط الآتية:

إن حكمة الختيار مكة مهبطًا للوحي هي الوسطية في المكان والموقع بين بلدان العالم، فقد خحص الله مكة المكرمة وشرنها ونها بكونها وسط الأرض ومركزها، وكذلك لوسطية الأمة، فدل امتن تبارك وتعالى على الى هذه الأمة بأن جعلها أمة وسظًا، كما جعلى قبلتها وسظًا (4)
قال تعالى:




 . أي: جعلناكم خِيارَا عدولَا (ث).
ويويد الفهم المتقدم ماتضمنه قوله تعالى: كَ
(Y) انظر: مكة المكرمة في ضوء النقرآن الكريمه،
 النيئة العالميةِّلإعبجاز العلمي. المصدر السابق.
 الثقرآن، النسمعاني

الصديق قبل خروجهما
من مكة المكرمة مهاجرين إلى المدينة
المنورة، وهو الوارد في قوله تعالى:

现 إِّ
 كِ
 مَكِيـُ وغار ثور هو المراد في الآية قال المفسرون: الغار: ثقب في الجبل، وهذا الجبل هو جبل ثور، وهو جبل جبل قريب من مكة") "، ويقع على بعد نحو أربعة كيلو مترات في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام.
 التُنسير الوسيط، الواحدي r/r

وهذا يرجح أن يكون ما حولها：يراد به
جميع القرى．
Y．فـيها أول مسجد وضع للناس．
قال تعالى：


 （GV）

r． فقد روى عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه، قال：رأيت رسول الله صله الله عليه وسلم واقفًا على الحزورة（ب）فقال： （والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما
．
（Y）الحزورة بفتح الـحاء المهملة وسكون الزاي
 وبأب الحزورة معروف من أبواب المسسجد الـحرام، وهي ما يعرف اليوم باسم الثشا أشية،

 اليوم غير أن ظهرها معمور بشوارع تـجارية كشارع الصوغ ومييعات الحقائب والحرم ونحورها． انظر：معتجم البلدان، التحموي roo／r، معجم المعالم الدجغرافية في السيرة النبوية، عاتق الثلادي ص ه＾9، المّعالم الأثيرة في
 （乏）أخرجه الترمذي في سنته، أبواب المنابناب،


［الشورى：V］］．
فقد جعل نزول الوحي بالقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معللّ بإنذار مكة المكرمة ومن حولها من الثقرى،
 لقرى الحجاز وحدهاها، ولا قرى اللجزيرة فقط بل للعالم أجمع بدليل قوله تعالى：



 ؤ⿰亻⿱丶⿻工二⿹\zh13一力
［الأعراف：10＾10］． وقوله تعالى ：
． ومعنى هذا الككلام：لأنذركم بالقرآن؛ أيها المشركون، وأنذر من بلغه الثقرآن من الناس كلهم من العرب والعّجم إلى قيام

الساعة）
قال الإمام الشوكاني：（أي：أوحى الله إلي هذا القرآن الذي تلوته عليكم لأجمل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه، أي من بلغ إليه من موجود ومعلدوم سيوجد في في
（الأزمنة المستقبلة｜）（ب）


فتح الثدير r/r
\&. الله يريد أن يحمل العرب رسالة على الاستعجام، والعراق والجزيرة مـم يسلما من التأثر بالطباع الفارسية، فكانت هذه الأطراف تنطوي على عروبة مزعزعة للمقومات، ولم يحافظ على الطبع العربي الصميم إلا صميم الجزيرة ومنه مكة التي ظهر فيها الإسلام. وهذا الوسط وإن كان عريقًا في الصفات التي تسمى العصر لأجلها جاهلّْا؛ ولكنه كان بعيداً عن الذل الذي الذي بقتل العزة والشرف من الثنوس؛ والجاهل يمكن ألن تعلمه، والجافي يمكن أن تهذلبه.. ولكن الذليل الذي نشأ على الذل يعسر أو يتعذر أن تغرس في نفسه الذليلة المهينة عزة وإباء وشهامة تلحقه بالرجال، هذا توجيه موجز مقرب لاختيار الله تعالى العرب للنهوض بالرسالة العامة. وشيء آخر يرتبط بهذا: وهو أن الله كما الختار العرب للنهوض بالعالم كذلك اختار لسانهم ليكون لسان هذه الرسان الـلة، وترجمان هذه النهضة، ولا عجب في هذا؛ فاللسان اللذي اتسع للوحي الإلهي لا يضيق أبلذا بهذه النهضة العالمية مهما اتسعت آفاتها وزخخرت علومها (1)
وسيأتي بيانوسطية مكة المكرمةوكونها وسط الأرض ومركزها بالتفصيل.




 [البقرة:1£

 جَ








وروى الإمام ابن جرير: عن قتادة قال: "ا كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص، صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قيلي قدوم نبي الله صلى الله عليه وسلم، وصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة مهاجرًا نحو بيت المقدس سبع عشر شهرّا، ثم وجهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت الحرام، فقال في ذلك قائلون من الناس: ما ولامه عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ لقد اشتاق الرجل إلى مولدها قال

## 250

إن لمكة المكرمة فضائل كثيرة ومتعددة يمكن ذكر أهمها في النقاط الآلتية: أولًا : قبلة المسلمين:
جعل الله تعالى مكة المكرمة قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء، ويعتبر استقبال الكعبة من أمم عوامل وحدة
 صلاة فرضًا أو نفلَا، فلا تصح صلاة بلانون استقبالها وقد ادخره الله للمسلمين آية الما على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية، وفيه تذكير بشعاثر اللها بمكة. قال تعالى:

 تُسْتَقِيْ



 هَ هَ毕





الله عز وجل: ولْ قال تعالى: ولِّ
 . والمعنى: ولله على من استطاع من الناس حج البيت، أي: فرض واجب على من استطاع من أهل التكليف السبيل
 والحج الني هو: تصد لمكة من ألجل النسك حق واجب لله تعالى في رقاب الناس لا ينغكون عن أداثئه والخروج من عهلته بإجماع المسلمين، وهذا الواجب مقيد بالاستطاعة.
 وقد اختلف المفسرون والمقهاء في معنى الاستطاعة اختلافًا كثيراً، إنقال بعضهم: إنها القدرة على الزاد والراحلة مع أمن الطريت، وقال بعضهـم: إنها صححة البدن الدن والقدرة على المشي، وقال آخرون هي: صحة البدن وزوال الخوف من عدو أو أو سبع مع القدرة على المال الذي يشترى منه الزاد والراحلة، وقضاء جميع الديون والودائع،
(ヶ) انظر: جامع البيان، الطبري

 الو جيز، ابن عطية الن
النسفي /YVV.

لما صرفت القبلة نحو البيت الحرام: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟
 إيمَنَّكُمْ الْ وقد يبتلي الله العباد بما شاء من أمره، الأمر بعد الأمر، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، وكل ذلك مقبول، إذ كان في في ذلك إيمان بالله، وإخلاص له، وتسليم (1) لقضائها

والكعبة قبلة المسلمين أحياءً وأمواتا لما رواه عيد بن عمير، عن أبيه أنه حدثهنه، وكانت له صحبة أن رجلا سألأه، فقال: (يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: (هن الون تسع)، فذكر معناه زاد: (وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم . أحياء وأمواتا) (ث)
ثانيًا: يحج المسلمون إليها:
إن من نضائل مكة المكرمة أن جعلها الله اله تعالى مكانًا لإقامة شعائر الحج ومناسكه،،
 ما جاء في التشديذ في أكل مال الْ اليتيهم، رقم

الصصحيحين، رقم YAN/乏، \& VTY.

قال الدحاكم: هذا حـيث صـيث صحيح الإسناد ولم يـخر جاه، وئم يتعقبه الذنهبي.



 أْلْ وشعائر الله هي: معالم ومناسكا الحج التي فرضها الله تعالى أو ندب إليها
 والبيت، والبدن وتعظيمها استسمانها واستحسانهامن شعائر الله تعالىى (ث)

ثالثًا: يحرم القتال فيها: لا يجوز القتال في مكة بعد أن حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى إلى يوم القيامة، فقد وردت ألح أحاديث تدل على
 والأرض، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قالل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق ولق اللسموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يححل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار نهو حرام بحرمة الله إلى يوم الثقيامة لا يعضد شو كه، ولا ينفر صيده، ولا يلتطط لقطته إلا
(Y) معاني القر آن وإعرابه، الزجاج

 والعيون، الماوردي \&/₹ $/$.

ودفع النفتة التي تكفى لمن تجب عليه نفتته حتى العودة من الحج، وخلاصة ذلك: إن هذا الإيجاب مشروط بالاستطاعة وهي تختلف باختلاف الأشخاص - والأزمان)|(1) والراجح من أقوال المفسرين والفقهاء
أن الاستطاعة على الحج تتحقق بما يأتي:
 الذي يكفي النفقة ذهابًا وإيابًا.
 التي تعوق عن الحج، ويعتبر العاجز بنفسه قادرًا بقلدرة غيره، كالأعمى الذي يجد من يقوده، والمقعد الذي يجد من من يحج عنه.
\$ أمن الطريق وذلك بأن يكون الإنسان آمنًا على نفسه وماله.
وجود محرم بالننسبة للمرأة أو رفقة مأمونة كما يقول بعض الفقهاء (Y) وحث الله تعالى على تعظيم مكة



(1) تفسير المواغي ع/9.



(Y) الموسوعة الفقهية الكويتية

من عرنها ولا يختلى خلاها）فقال العباس：بمكة قال الإمام أبو الحسن الماوردي
 ولبيوتهم، فقال：（إلا الإذخر）（1）． أن لا يحارب أهله، فإن بغوا على أهل الحم العدل، فقد قال بعض الفقةهاء：يحرم قتالْمم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام آهل العدل، قال：وقالـ جمهور الفقهاء：يقاتلون على بغئليهم إذا إلما لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعنا إلها فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها هنا هذا كلام الماوردي وهذا النذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب｜｜（1） رابعًا：من دخلها أمن：

استجاب الله دعوة خليله إبراهيم عليه
السلام فجعل مكة المكرمة بلدًا آمنًا．
قال تعالى：四
 （過）
［البقر：：7باب］
فجعل الله مكة المكرمة بلدًا آمنًا من الظلم والإغارات الواقعة على غيره، فكان الرجل يلقى قاتل أييه فيه فلا يهيجه، ويكرر

ومنع القتال في مكة المكرمة مما خص به البلد الحرام، قال الإمام النووي：اقوله صلى الله عليه وسلم：（نهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لم يحل القي القتال فيه لأحد قبلي ولم بحل لي إلا ساعة من نهار نهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة）． وفي رواية（القتل）بدل（القتال）، وفي الرواية الأخرى：（لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها با دما، ولا يلا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخصر بقتال رسول اللّا صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا اله：إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وتد عادت حرئ حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليلغ الشاهدالغائب）（\＄）． هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال （1）أخرجه البخاري في صصيسه، كتاب الدتمج،
 ！ باب تحريم مكة وصيدها ونحا واهما وشجرها
 ．917／ヶ
أخرجه البتخاري في صسحيحه، كتاب العلمب،

 باب تحريـم مكة وصيلمها وخلا وها وشمرهما
 ریVV／r رضي اللنه عنه．

إبراهيم طلب الأمن بعد أن استقر إسماعيل أذى، ومن قتل صيد مكة فعليه جزاؤه، ولا يجوز قطع أشجار الحرم على جهة الإضرار بها


 . أي: وأمن من دخله، والعرب جميعا قد
اتثقوا على احترامه وتعظيمه، فمن دخلى أمن على نفسه من الاعتداء والإيذاء، ومن أن يسفك دمه أو تستباح حرماته مادام فيه، وقد مضوا على ذلك الأجيال الطوال في الجاملية على كثرة ما بينهم من الأحقاد والضغائن، واختلاف المنازع والأهواء، وقد أقر الإسلام مذا، وكلا وكل ذلك بفضل

 والمعنى: ومن دخله كان آمنَا يعني: حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء، وكذلك كان الأمر في حال الجالهيلية، كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم الحرم،
 وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله
 بالييت أعاذه البيت، ولكن لا يؤوى ولا يطعمولا يسقى، فإذا خرج أخذذ بذنبه، وقال

$$
\begin{aligned}
& \text { r. } 9 / \overline{\text { ( }) ~} \\
& \text { (0) تفسير المراغي \&/\&. }
\end{aligned}
$$

[ إير اهيم: 0 [ معناه: اجعله من البلدان الكاملة في

الأمن
فجعل اللهعز وجل أمن مكة آية لإبراهيم عليه اللسلام وكان الناس يتخطفون حول مكة.
قال الله:

 فكان الجبار إدا أراد مكة تصمه الله (Y) وفي الآية تقرير من الله تعانى أهل مكة بنعمة الأمن: بمعنى أولم يشاهد كفار مكة أن الله جعل مكة لهم حـم حمها آمنًا يأمن فيه أهله على أنفسهم وأموالهمه، والناس من حولههم خارج الحرم يتخطفون ونير ولمير آمنين؟ أفبالشرك يؤمنون، وبنعمة الله التي خصههم بها يكفرون، فلا يعبدونه وحده دون سواه؟( ${ }^{\text {(ץ) }}$
قال ابن عباس رضي الله عنه: ايريد: حراما محرما لا يصاد طيره، ولا يقطع شجره، ولا يختلى خلام، والحكم في في هذا أن صيد مكة لا ينفر، ولا يتعرض له اله بنوع
(1) مغاتيح الغيب، الرازي ₹/ \& ₹ .

مستورا ومات نبش قبره وأخرجت عظامه، فليس لهم الاستيطان ولا الا جتياز (ث) فلئَ على منع المشركين، وهم عبدة الأوثان من المسسج الُحرام، فأجمع العلماء على ذلك، وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم دشول أهل الكتأب إلى المسجد الحرام خحلافا
لأبي حنيفة(().

ومذهب الجمهور القائلين بتحريم دخول المشركين الذميين أو المستأمنين
 الفقهاء وذلك للأسباب الآتية:
I ـ اتباعًا للنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل، وهو قوله تعالىى:


洤 .
Y Y. ولأن المسجد الـحرام أفضل الأماكن المقدسة على الإطلاق وحرمته أعظم، فيجب تطهيره من المشركين بمنعهم
من دخوله.

بـ وـ لأن الحوم موضع تشريف وإكرام من الله سبحانه وتعاللى لعباده المؤمنين، ( $)$ . $1 \cdot \varepsilon / \wedge$
( ( ) التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي / / مبر.

الله تعالى:


و (1)

وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطيلاد صيدها وتنغيره عن أوكاره، وحرمة

قطع شجرها (1) .
خامسًا: يحرم على الكافر دخولها: حرم الله تعالى دخول المشركين والكفار مكة المكرمة.
قال تعالى:
 أْلَ


فإنه تعالى أمر المؤمنين بأن يمنعوا من
دنول المسجد الحرام كل مشرك ومشركة ون لأن المشرك نجس الظاهر والباطن، فلا يحل دخولهم إلى المسجد الـدر الحرام، وهو مكة والـحرم حولّها، ومن يومئذ لم بيخل الـ

$$
\text { مكة مشرك }{ }^{(\uparrow)}
$$

والمسجد الحرام: لفظ يطلق على جميع الحرم، فإذا يحرم تمكين المشرك ون من دنول الحرم أجمع، ولو دخحل مشرك الحرم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تفسير الثقرآن العظيمه ابن كثير } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه

 على خلقه أن يسفكوا فيها دمًا حرامّا، أو أو يظلموا فيها أحكًا، أو يصاد صيدها، أو يختلى خلاما دون الأوثان التي تعبدونها أيها المشركون وبعبارة أخرى الله تعالى لرسوله: قل: :
 بعبادتي وتوحيدي الله الذي هو رب هذه البلدة يتني مكة، وإنما خصها من بيا بين سائر البلاد بالذكر؛ لأنها مضافة إليه وأحب البلاد وأكرمها عليه، وأشار إليها إشارة تعظيم؛
 سَرَّهَا وهَا أي: جعلها الله حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيلا صيدها
 وإنما ذكر أنه هو الني حرمها لأن العرب كانوا معترفين بفضيلة مكة، وأن تحريمها من الله لا من الأصنام وله كل شيء ألي خلقا وملكا وأمرت أن أكون من المسلمين لله المطيعين له (ث) وإنما صارت حراما شُرعا وقدرا بتحريمه لها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 01 \text { (Y)/ جامع البيان، الطبري } 19 \text { (Y) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

وهو عاصمة المسلمين المقدسة، فلا ينبغي أن يشغلهم شاغل في أقدس مكان لعبادتهم، بوجود مظنة المفسدة من غيرهم فيه. وقد انتقم الله سبحانه وتعالئى للرسول صلى اللى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين الذي أخرجو هم من هذه البقعة الطاهرة بغير وجه الحق، بأن منعهم من دنولها لاعلها على وجه التأبيد.
 ومن أقذارهم واجبب، وهذا لا يكون إلا بنهي المسلمين عن تمكينهم من قربانه أو دخوله.
ه. ولأن الواقع التاريخي يشهد لقولهمه حيث إن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا
 أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم .المسجد الحرام
سادسًا: يحرم قثتل صيدها: حرمة مكة وتحريم صيدها وشجرها وخلاهال، ولا يلتقط لثقطته إلا من عرفها. قال تعالى:
 [91: 91 :أْمِرْتُ (1) الاختلاف الدارين وآثاره هي أحكام الشريعة الإسالامية، عبد العزيز الأحمدي / / •ی٪.


 قال الإمام الرازي: מالإلحاد العدول عن القصد وأصله إلحاد الحافرك وذكر

المفسرون في تفسير الإلحاد وجوها: أحدها: أنه الشرك، يعني من لـجأ إلى حرم الله ليشرك به عذبه الله تعالى، وهو وهو إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل . وثانيها: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في عبد الله بن سعد حيث استسلمه النبي صلى الله عليه وسلم فارتد مشركا، وفي قيس بن ضبابة، وقال مقاتل: نزلت في عبد اللّه بن خطل حين قتل الأنصاري وهرب إلى مكة كافرَا، فأمر النبي صلى اللى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح كافرًا. وثالثها: قتل ما نهى الله تعالى عنه من

ورابعها: دخول مكة بغير إحرام وارتكاب
ما لا يحل للمحرم. وخامسها: أنه الاحتكار عن مجامد
وسعيد بن ججير.

وسادسها: المنع من عمارته.
وسابعها: عن عطاء قول الرجل فيل في المبايعة: لا والله وبلى والله. وعن عبد الله
( الهـ)

حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضدل شوكه، ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطثه إلا من عرفها ولا يختلى خلاها)(1)(1) مالا

سابعًا: تّحريم الإلحاد والظلم فيها: حرم الله الإلحاد والظلم في البلد الحرام.

 بِلْ (G) [الحتج:1]0]
الي: ومن يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار عامذًا قاصذًا أنه ظلم ليس بمتأولون، عن ابن عباس بظلم هو آن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل فتظلم من لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية،

 باب تحريم مكة وصيدها وخحلاهما وشجرها
 . 917 / $/$
(Y) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير 197/4.

## 

أولًا: دعاء إبر اهيم لمكة وأهلها: تضمن القرآن الكريم آيات عديدة تخبرنا عن عناية إبراهيم عليه السالام بهذا البلد
 بدعوات مباركات كما يأتي: ا. ـ دعا إبراهيم عليه السلام ربه بأن يجعله بلدًا آمنًا.


فهذا دعاء من أبي الأنبياء إيراهيم عليه السلام للوادي اللذي لازرع فيه ولا أنيس أن يجعله الله بلدًا آمنا، ثم دعا لـ له بعد أن صار بلدَّا مأهولا وآمنًا

 قال أبو جعفر الطبري: اييعني: آمنًا من الجبابرة وغيرهم، أن يسلطوا عليه، ومن الميا عقوبة الله أن تناله، كما تنال سائر البلدان،
 ومثلاته التي تصيب سائر البلاد غيرهاه( (+). والمراد من الآيات دعاء إيراهيم عليه السلام للمؤمنين من سكان مكا بالاني بالأمن والتوسعة بما يجلب إلى مكة؛ لأنها بلد لا

بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الدلح، فقيل له فقال: كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل لا لا واللهوبلى والله. وثامنها: وهو قول المحققين: أن الإلحاد بظلم عام في كل المعاصي، لأن كل ذلك الك صغر أم كبر يكون هناك أعظم منه في سائر البقاع حتى قال ابن مسعودرضي هي الثي الله عنه: لو أن رجلا بعدن هم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذابا أليما. وتال ممجاهدل: تضاعف السيئات فيه كما تضاعف الحسنات، فإن قيل

 فإن كل عذاب يكون أليما، إلا أنه تختلف
 والملحد في الحرم أبغض الخلق الثى الله تعالى: فعن ابن عباس رضي اللهي عني أن النبي صلى اللله عليه وسلم، قال: (أبنض الناس إلى الله ثلالثة: ملحد في الحرم في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمد) (ث).



ضدها من الأمن（4）． r r．بعا إبراهيم عليه السلام ربه بأن يرزق أهله من الثمرات． قال تعالى：
 ه⿴囗十⿱⿱一口䒑土 （4）（4） ［البقر：：ج1ب］ وإنما سالّ ربه ذلك؛ لأنه أسكن فيه ذريته، وهو غير ذي زري وولا ضرع، فاسْ استعاذ ربه من أن يهلكهر بها جوعا وعاوعشانا، فسأله

أن يؤمنهم مما حذر عليهم منها（0） أَ
 الثمار، إما بزرعها بالقرب منهـ، وإلما بأن تجبى إليه من الأقطار الشاسعة، وقد حصل كلامما استجابة لدعوة إبراميم كما هو مشاهلد، وقد جاء في سورة ألقصص：
 نَ
 وخصص إيراميم بدعاثه المؤمنين، وإن كان سبحانه لواسع رحمته جعل رزق الدنيا



 （7）النكت والعيون، المطاوردي

زرع ولا غرس فيه، فلولا الأمن لم يجلب إليها من النواحي وتعذر العيش فيلا فيها، ثم إن الله تعا＇يلى ألجاب دعاءه وجعله آمنا الينا من الآنات من المقحط والخسف والمسخ من ألقتل، فلم يصل إليه جبار إلا تصمه الله كما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل．
 ，


 ودعاء إيراهيم للبلد الحرام بالأمن كان اللببب في التمدن بمكة، فإن البلد إذا كان الْ ذا أمن، أمكن الإقامة فيه ووفود التجار إليه لطلب الربح والدعاء لمكة بالأمن مختص بها دون غيرها، قال السمعاني：（ألجمعوا أن البلد هو مكة｜（t）؛ لأن מالها للعهلد، واسم الإنشارة يفيد التعيين والاختصان الاني، وإن كان إنران إيراهيم
 يصير بلذَا، الفرق بينهما أنه سآل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها فيها ولا يخافون وسالّ في الثاني أن يخرج هذا البلد من صفة كان عليها من الخوف إلى الى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مفاتيح الغيب، الرازي \&/ (1) }
\end{aligned}
$$

والترك والهند، وقال سعيد بن جبي: لو قال
 والمجوس، ولكنه قال: أفثدة من الناس فهم المسلمون، قال عكرمة: هو أنهم يحجون

إلى مكة (4)
وفي معنى قوله تعالى:


 إليها، وأن يجعل الله النان يهوون السكنى
 إليه، فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطراف، فالثالناس النا
يقصدونها من سائر الجهات والأقطار (ب). ه. دعا إبراهيم علٍيه السلام ربه أن

يبعث الله فيهم رسولًا منهم. قال تعالى:
 وَ وَمْ

فاستجاب الله دعاءه فبعث فينا نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم (5) .




 والنعيون، الْماوردي ا/ 191، معالمم التنزيل،

عامًا للمؤمنين والكافرين.
 (C) (C) [الإسراء:•r] لأن تمتيع الكافرين قصير محلود بذلك العمر القصير، ثم إلى الثنار وبيُس المصير، ومذا ما بينه عز اسمه بقوله: بِ
 أي: قال يا إيراهيم قد أجبت دعوتك، ورزقت مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات، ورزقت كفارمم أيضًا، وأمتعهم بهذا الرزق أمدا قليلا وهو مدة وجودهم في الدينيا، ثم أسوقهم إلى عذاب النار سوقًا اضطراريًا لا لا اختيار لهـم فيه، ولا يعلمون أن عملهم يتهـى بهم إليه بـ يجعل في قلوب بعض خلقه ميلا إليهم فيسعدوا بجوارهم.
قال تعالى: :




أي: تريدهم وتسرع إليهم، وتحن إليهم' وقال قتادة: تنزع إليهم، وقال مجاهد: لو قالد أفثدة الناس، لازدحمت عليه فارس والروم

FIY/ تفسير المراغي (1)

قواعد البيت، والقواعد: أساطين البناء التي تعمده واحدتها قاعدة، وهي كالأساس لما

فوقها ${ }^{\text {فو }}$
وهناك من المفسرين من يقول بأن البيت أول من بناه آدم عليه السلام، وقيل: الملائكة، قال الإمام الرازي: پالأككثرون من أهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام وأن أن أول من بناه آدم على ما روينا من الأحاديث فيه

 كانت موجودة متهلمة إلا أن إبراهيم عليه السلام رفعها وعمرها (ث) ولكن الظاهر من الآية أن الذي بناه هو إبراهيم، قال الإمام الرازي: ال اتفقت الأمم على أن باني هذا البيت هو الخليل عليه اللسلام؛ وباني بيت المقدس سليمان عليه السلام، ولا شك أن الخليل أعظم درجة وأكثر منقبة من سليمان عليه السلام فمن هذا الوجه يجب أن تكون الكعبة أثرف من بيت المقدس|"(غ)
وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية:

 البيضاوي تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير .r.r/s


فقد جاء في حليث أبي أمامة أن أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: (يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال: (دعوة - أبي إيراهيم وبشرى عيسى) ثانيًًا: بـناؤه الكعبة مع إسماعيل عليهـما السلام:

أخبر الله في القرآن أن إبراميم وإسماعيل
عليهما السلام هما اللذان بنيا الكعبة.


 وِ

 (1i1)


[البقرة:IYQ-IYV].

فالآيات تدل على أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما اللذان بنيا بيت الله اللحرام، وكانا يدعوان الله وهما يرفعان

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.707/र،と1VE }
\end{aligned}
$$

في مخالْتها لظاهر القرآن، ولم يستح بعض الناس من إدخالها في تفسير القرآن وإلصاقها به وهو برئ منها. ومن ذلك زعمهم أن الكعبة نزلت من السماء في زمن آدم، ووصفهم حج آدم إليها وتعارفه بحواء في عرفة، بعد أن كانت قد ضلت عنه بعد هبوطهما من الجنة الجنه وحاولو تأكيد ذلك بتزوير قبر لها في جدة، وزعمهرم أنها هبطت مرة أخرى إلى الأرض بعد ارتناعها بسبب الطوفان وهليت بالحّرير الأسود، وأن هذا الحجر كان النانيا ياقوتة ييضاء. وقيل: زمردة من يواقيت الجنة أو زمردهانيا، وأنها كانت مودعة في باطن جبل أبي قبيس فتمخض الجبل فولدها، وأن الحجر إنما أسود لملامسة النساء الحيض لها وقيل: لاستلام المذنبين إياه، وكل هذه الروايات خرافات إسرائيلية بئها زنادقة اليهود في المسلمين ليشوهوها عليهم دينهم وينغروا أهل الكتاب منهه|(\$). [انظر: إبراهيم: إبراهيم عليه السلام وبناء الكعبة]
ثالثًا: مقّام إبر اهيم عليه السلام: ذكر الله تعالى مقام إيراهيم عليه السلام

في موضعين من كتابه: الموضع الأول: أخبر الله تعالىى أن مقام
(اولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت فليس بنامض ولا ظامر؛ لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرته المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم الدي إيراهيم، وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملانككة قالوا له: قد طفنا قبلك بهذا البيت وأن السفينة طافت به أريعين يوما أو نحو ذلك، ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها فأما إن ردها الحق فهي مردودة(1) وقال محمد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى:
 هذا البيت لعبادة الله تعالى في تلك البيلاد الوثنية، ولكن القصاصين ومن وني تبعهم من المفسرين جاءونا من ذلك بغير ما قصه الله تعالى علينا، وتفنتوا في رواياتهم عن قدم البيت، وعن حج آدم ومن بعده من الأنبياء إليه، وعن ارتفاءه إلى السماء في وقت الطوفان، ثـم نزوله مرة أخرى. وهذه الروايات يناتض أو يعارض بعضها بعضًا، نهي فاسدة في تناقضها وتعارضها ونايا وفاسدة في عدم صحة أسانيدها، وفاسدة

[^1]اللفظة هو ذلك الموضع ظاهر. وثانيها: أن هذا الاسم في العرف مختص بذلك الموضع، والدليل عليه أن سائلاً لو سأل المكي بمكة عن مقام إبراميم عليه اللسلام لم يجبه ولم يفهم منه إلا هذا الموضع
وثالثها: ماروي أنه صلى الله عليه وسلم
مر بالمقام ومعه عمر رضي الله عنه فقال: (يا رسول الله آليس هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: بلى، قال: أفلا نتخذه مصلى؟ قالى قال: لم أومر بذلك، فلم تغب الشمس من يومهم حتى نزلت الآية) ا(1) ورابعها: أن الحجر صار تار تحت قدميه رطوبة الططين حتى غاصت فيه رجلا الْ إلا إبراهيم عليه السلام؛ وذلك من أظهر الدلائل على وحدانية الله تعالى ومعجزة إيراهيم عليه السلام فكان اختصاصه بإبراهيهيم أولى منى من إلى اختصاص غيره به، فكان إطلاق هذا الاسم عليه أولى.

 تعلق بالحرم ولا بسائر المواضع إلا بهذا الموضع، فوجب أن يكون مقام إبراهيم هو هذا الموضع.
(1) أخرجه البخخاري في صحيحته، كتاب الصالة، باب ما جاء في آلثقّلّة، ومن مُم ير الإعادة على من سها، فصلّى إلى غير القبلة، رقم ب•ع، .19/1

إيراهيم آيات بينات.
قال تعالى:
。


[آل عمران:97-9V].

وقد اختلف المفسرون بالمراد بالمقام
على أقوال ذكرها الإمام الرازي وغيره:
 لأنه لما ارتغع البنيان وضعف إبرامير الهيم عليه اللسلام عن وضع الحجارة قام على حجر، وهو مقام إبراهيم عليه السلام. القول الثاني: أن مقام إبراهيم عليه السلام

الحرم كله وهو قول مجاهدل الـد الثالثت: أنه عرفة والمزدلفة والجمار، وهو قول عطاء.
الرابع: الحج كله مقام إبراهيم، وهو
قول ابن عباس .
ثم رجح القول الأول، وثالل: اواتثق المحققون على أن القول الأول أولىى، ويدل عليه وجوه:
الأول: ما روى جابر رضي الله عنه أنه
صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف

 ذلك الموضع تدل على أن المراد من هذه

رواية قتيبة: (آية بينة) على التوحيد(8)، فمن قرأعلى الإفراد فمراده أن مقام إيراهيم عليه السلام آية وحده وهو أثر قدميه في المقام وهو حجر صلد آية بينة (0)
㒛 توجهين:
أحدمما: أن يجعل وحده بمتزلة آيات كثيرة لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله ونبوة إيراهيم عليه السلام من تأثير قدمه فيا في حجر صلد كقوله تعالى: طا (C) (C)
[النحل:•1r]
والثاني: اشتماله على آيات؛ لأن أثر القدم في الصنخرة الصماء آية، وغوصه فيها إلى الكعبين آية، وإلانة بعض الصشخرة دون الصن بعض آية، وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء لإبراهيم خاصة آية، وحظظه مع كثرة أعدائه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنين آية أيضًا (T) الثاني: أن مقام إيراهيم آية من الآيات البينات في البيت ومعه آيات أخرى.
(؟) انظر : النُشر في الثقاءات الئشر، ابن الـجزري ror/r



 (T) البحر المتحيط، أبو حيان / YVI/ (T)

وسادسها: أن مقام إيراهيم هو موضع قيامه، وبثت بالأخبار أنه قام على هذا الحججر عند المغتّسل ولم يثبت قيامه على غيره نحمل مذا اللفظ، أعني: مقام إيراهميم
 وكذلك رجح مذا القول الإمام أبو جعفر
الطبري حيث قال: اوأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا، ما فاله القائلون: إن مقام إيراهيم، هو المقام المعروف بهذا الاسما المّا النذي هو في المسجد الحرامرام (ب)، لما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: (استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن، فرمل ثلاثالثا، ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إيراميم نقرأ:
 المقام بينه وبين البيت، نصلى ركعتين)( (\$) . كمااختلف المفسرون في الآيات البينات المذكورة في الآية بسبب اختلافهم في القراءات بالإفراد والجمع، فقرأ الجمهور: وع وعمر وابن عباس ومجاهد وأبو جعفر في
مفاتيح الغيب \&/ \& \&.



العظيم، ابن كثير TM. TM. TM.
جامع البيان


الحجر الذي وضع إبراهيم قدمه عليه فجعل الله ما تحت قدم إبراهيم عليه السلام من ذلك التحجر دون سائر أجزائه كالطين حتى غاص فيه قدم إبراميم عليه السلام، وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله ولا يظهره إلا على الأنبياء، ثم لما رفع إبراهيم قدمه عنه خلق فيه الصلابة الححجرية مرة أخرى، ثم إنه تعالى أبقى ذلك الحمجر على سبيل الاستمرار والدوام فهذه أنواع من الآيات العجيبة والمعجزات الباهرة أظهرها الله
 الموضع الثاني: أن الله تعالى أمر بالصـلاة عنده قال تعالى:任牦
 أجمع العلماء على مشروعية صلاة ركعتين بعد الطوافى، والمستحب أن يقرأ



[الإخلاص:1].

كما هو ثابت في حديث جان جابر رضي الله عنه. وجمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف لا يشترط في صحة صلاتهما صـا تكون خلف المقام، بل لو صلاهما في أي

قال أبو بكر الجصاص: ها الآية في مقام إبراهيم عليه السلام آن قدميه دنحلتا في حجر صلد بقدرة الله تعالى؛ ليكون ذلك دلالة وآية على توحيد الله وعلى صحة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومن اليّ اليّا وليات فيه ما ذكرنا من أمن الوحشي، وأنس وأنسه فيه مع اللسباع الضارية المتعادية، وأمن الخائف في في
 [العنكبوت:الT]. وإمحاق الجمار على كثرة اللرامي من لدن إبراهيم عليه اللسلام إلى يومنا هذا مع أن حصى الجمار إنما تنقل إلى موضع الرمي من غيره، وامتناع الطير
 واستشفاء الممريض منها به، وتعجيل العقوبة لمن انتهك حرمته، وقد كانت العادة بذلك جارية، ومن إهلاك أصحاب الطاب الفيل لما قصدوا لإخرابه بالطير الأبابيل، فهذه كلها من آيات الحرم سوى ما لا نحصيه منها، وفي جميع ذلك دليل على أن المراد بالبيت هنا الحرم كله؛ لأن هذه الآيات موجودة الكحرم، ومقام إبراهيم عليه السلام لنس في في البيت إنما هو خارج البيت|(1) قال الإمام الرازي: پامقام إبراهيم وهو
(1) أحكام الثقرآن Y/r r.

وانظر: معاني الثقرآن وإعرابه، الزجاج




## -") المصالح"

والصحيح من اتخاذ مقام ابراهيم مصلى معناه: موضعا للصلاة المعهودة، كما بان في سبب نزول الآية السابت ذكره عن عمر رضي الله عنه، واتضح منه أربعة أمور: وهي أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآية، وأن المراد به الصحلاة المتضمنة للركوع والسجود، لا مطلق الدعاءء، وأن الصلاة عقب الطوافي، وأن ركتي الطوراف مطلوبتان، ومما عند المالكية: واجببتان،

فمن تركهما، فعليه دم (8)

 بالآية فعل الصلاة بعد الطُواف، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تد صلاملامما عند البيت، فدلت هنه الآية على وجوب صلاة الطوافـ، ودل فعل النبي صلى الئل الله عليه وسلم لها تارة عند المقام، وتارة عند
 والصحيح من هذه الأقوال إن المراد

 ركعتي الطواف (7).

 لأحكام القُقآن، الثقرطبي

> المحيط، أبو حيان // ••7.



موضع غيره صح ذلك (1)
اولو طاف في وقت نهي، فأحد قولي
أهل العلم: إنه يؤخر صالاتهما إلى وقت لا لا نهي عن النافلة فيه، ومما يدل على هذين النيا الأمرين أعني صحة صلالتهما في موضع آخر، وتأنير صلاتهما إلى وقت غير وقت النهي الذي طاف فيه ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم، فال: باب الطواف بعد الصبح والعصري، وكان ابن عمر رضي الله عنهما: يصلي ركتتي الطوافـ ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصبح،
فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى (ب) وفعل عمر رضي الله عنه هذا الذي ذكره البخاري يدل على عدم اشتراط كون المون الركتين خلف المقام، بل تصح صلا صلاتهما في أي موضع صالامما فيه، وأن تأخيرهما عن وقت النهي هو الصواب، وممن قال به: أبو سعيد الخدري، ومعاذ بن وع عفراءاء ومالك، وأصحابه: وعزاه بعضهم إلى الجمهور، وقد قدمنا مرارا قول من يقول من أهل العلم: إن ذوات الأسباب الخاصي من الصلوات لا تدنحل في عموم النـوي في أوقات النهي، إلا أن القأعدة المقررة ني الأصول: أن درأ المفاسد مقدم على جلب
(1) أضواء البيان، الشنقيطي ₹/ (1)



والنائي عنه البعيد الدار منه سواء العاكف فيه والباد، ومن ذلك التواء الياء الناس في رياع مكة وسكناها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال عبد الرزاة علي عن معمر عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله (ب) . قال سيد تطب في الظلالل قوله تعالى: وكا وَآكَسْ

 (اوكان ذلك فعل المشركين من قريش: أن يصدوا الناس عن دين الله- وهو سبيله الواصل إليه، وهو طريقه الذي الني شرعه للناس، وهو نهجه الذي اختاره للعباد- وأن يمنعوا المسلمين من الحعج والعمرة إلى المسجد الحرام- كما فعلوا عام الحديبية الميا وهو اللذي جعله الله للناس منطفة أمان ودار سلام، وواحة اطمئنان. يستوي فيه المقيم بمكة والطارئ عليها فهو بيت الله الذي يتساوى فيه عباد الله، فلا يملكه أحد منهم، ولا يمتاز فيه أحد منهم: . . ولقد كان هذا النهج الذي شرعه الله
 في إيجاد منطقة حرام. يلقى فيها السالاح، ويأمن فيها المتخاصمون، وتحقن فيها
(٪) تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير / / • بr.

## واجِبات

جعلل الله تعالى واجبات ساكني الحرم وقاصديه.


 (4) [الحج:بحب]والعاكف هو: المقيم في مكة، والبادي وهو: الطارى الذي يتنابه من غير أهله في قول الجميع، سواء فيه: ليس المقيم فيه بأولى من الثنازح إليه (1). والمراد باستواء العاكف والبادي فيه هو: استواؤمما في تفضيله، وتعظيم حرمته،
 والُحسن، وقول من أجاز بيع دور مكة، وكان المسركون يمنعون المسلمين عن
 ويدعون أنهم أربابه وولاتها (ث) وتوله:
 الوصول إلى المسجد الـحرام، وقد جعله الله شرعًا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه
لباب التأوِيل، الـخازن / / va.
(1) انظر: غريب الثقرآن، ابن قتيّة ص 191)،
المفردات، الثراغب ص9V9.
 تفسير القر آن، السمعاني الـي

من العذاب الأليم" عن الضحاك بن مزاحم، قال: إن الرجل ليهم بالخطئية بمكة وهو وهو في بلد آخر ولم يعملها، فتكتب عليه||(+)
Y. ب. تعظيم الحرمات والشعائر.

قال تعالى:


 تَّقْ والحرمة: مكة والحج والعمرة، وما نهى الله عنه من معاميه كلها (8)
قال الزجباج: (وحرمات الله الحج والعمرة وسائر المناسك، وكل ما ما فرض الله نهو من حرمات الله، والحرمة مانيا ماوجب

القيام به وحرم تركه والتفريط فيهاه(ا) ${ }^{\text {(0) }}$ وتال الواحدي: (اوهي في هذه الآية ما نهي عنها، ومنع من الوقوع فيها، وتعظيمها: ترك ملابستها، وكثير من الناس اختاروا في الحيا معنى الحرمات ههنا إنها المناسك، لدلانلا ما يتصل بها من الآيات، وقال ابن زيا المراد بالحرمات هنها البيت الـحرم، والبلد الحرام، والثهر الحرام، والمسجد الـحرام،

والإحرامه(4)
( 7 ( $1 / 11$ ( 1 (
وانظر: التُفسير الؤيط، الواحدي ( ( )


الندماء، ويجد كل أحد فيها مأواه لا تفضا من أحلد، ولكن حقا يتساوى فيه الجميع وهكذا سبق الإسلام سبقا بعيدًا بإنشاء واحة السلام، ومنطةٍ الأمان، ودار الإنسان الاندان المفتو حة لكل إنسان! والقرآن الكريم يهدد من يريد اعوجاجا في هذا النهج المستقيم بالعذاب الأليم:

- (1) ${ }^{(1)}$ [10 وأما واجبات ساكني مكة وقاصليه

فيمكن بيانها في النقاط الآتية: اـ ـ حسن النية.
قال تعالىى: ,ِشُلْتِ وهذه الآية تدل على أن الإنسان يجب عليه العقاب بنيته لفعل الشر في الحرمّ الحّ
 , لُقْلْ يفعل ذلك، وإنما ذكر العقوبة على الإرادة
 الأحرم وجلالة قدره، وكذلك يضاعف الكا فيه الحسنات أكثر مما يضاعف في غيره (Y) . فقد روى ابن جرير بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: :اما من رجيل يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بعد ألن أن
 ( ( ( الّْهُ إية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب

$$
. \varepsilon \wedge T 9 / \vee
$$


 والمراد بالطهارة ما يشمل الحسية والمعنوية أي: وطهر بيتي من الأوثان

والأقذار لمن يطوف به ويصلي عنده (ب) . \&. ترك الإلحاد في الحرم بكل صوره وأشكاله.
والإلحاد في الـحرم مو الميل بالظلم فيه. قال تعالى:

 (10) [الـحت:بَ0] وقد سبق بيان معنى الإلحاد، وقد عظم الله الذنب في الحرم، وبين أن الجنايات
 وعلى قدر المكان كالبلد الحرامه فتكون المعصية معصيتين: إحداهما المخالفة، والثانية إسقاط حرمة الشهر الححرام أو البلد الحرام. فالشرك وعبادة غير الله وكل شيء كان

 محظورات الإحرام وركوبها، وأشياء كثيرة
قال تعالي:

قال الإمام الزمخشري في تفسير قوله تعالى:

 (اوالبلدة: مكة حرسها الله تعالى:
اختصها من بين سائر البلاد بإضافة اسمها إليها؛ لأنها أحب بلاده إليه، وأكرمها عليه،
وأعظمها عنده، وهكذا قال النبي صلى اللى الله عليه وسلم حين خرج في مهاجرهه، فلما بلغ الحزورة استقبلها بوجهه الكريم فقالن الكا (إني أحلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت)(ا) وأشار إليها إشارة تعظيم لها وتقريب، دالا على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه، ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفهان، فأجزل بذلك قسمها في الشرف والعلو، ورصه وصفها بأنها محرمة لا ينتهك حرمتها ويكا إلا ظالم مضاد لربه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم لا يختلى خلاهما وها ولا يعضد شُجرها، ولا ينفر صيدها، واللاجئ إليها آمن وجعل دخول كل شيء تحت رئ ربوبيته
 بـ المحافظة على الحرم ونظانته.

( ( (Y) الكششاف (Y (Y)/
 محاسن التَّأويل، القاسمي

## 

خصر الله مكة المكرمة وشرفها بكونها وسط الأرض ومركزها، ويشير إلى ذلك
 . ولُعل في الآية امتنانًا بجعل هذه الألمة في أوسط مكان في الأرض، خحاصة وأن الآية تضمنت ذكر القبلة بعد الإخبار عن وسطية





 إِّ










وقد أشار المفسرون وأكدوا قديما إلى

لا يجوز للمحرم أن يفعلها (1) تال أبو جعفر: أ أنه معني بالظظلم في هذا الموضع كل معصية لله، وذلك أن الله عم
 ولم يخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل، فهو على عمومه، فإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام: ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم، فيعصي الله فيه، نذا نـة يوم القيامة من عذاب موجع لهـي|(\$).

جعلنا قبلتكم وسطًا؛ لأنها إلى البيت العتيت الذي هو وسط الأرض وهو بناء إبراهيم عليه اللسلام، وهو أوسط الأنبياء وهو مع ذلك

خ خيار البيوت، فهو وسط بكل معنى| (0) وقال الإمام ابن عطية: ضأم القرى مكة سميت بذلك لوجوه أربعة: منها: أنها منشا الدين والشرع الريع.
ومنها: ما روي أن الأرض منها دحية. ومنها: أنها وسط الأرض وكالنقطة

للقرى. ومنها: ما لحق عن الشرع من أنها قبلة

كل قرية.
فهي لهذا كله أم وسائر القرى بنات، وتقدير الآية: لتنذر أهل أم القرى المرى ومن حولها يريد أهل سائر الأرض، وحولها

> ظرف العامل فيه|)(7).

وقال الإمام الرازي:ل وقيل: إن مكة وسط الأرض، والعيون والمياه تنبع من تحت مكة، فالأرض كلها تمك من ماء

مكة)
وكذلك كان لعلماء اللغة العربية دورًا في إثبات وسطية مكة بين بلدان العالم. قال الراغب: ضاشتقاق مكة من: تمككت العظم: أخرجت مخه، والر امتك المت الفصيل ما في ضرع أمه، وعبر عن الاستقصاء بالتمكك،

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) نظم الدرر (0) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) مفاتيح الغيب، الرازي (V9/^) }
\end{aligned}
$$

أن مكة المكرمة تقع في وسط الأرض قبل أن تأتي الاكتشافات الحديثة المألمؤكدة للذلك، قال الإمام القرطبي في تفسير قوله
 ارالمعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطًا، أي: جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم، والوسط: العدل،
 وقال الإمام أبو حيان:ه والمّعنى كما جعلنا الكعبة وسط الأرض، كذلك جعلناكم أمة وسطاّ، دون الأنبياء، وفوق الأمم"(\%) وقال السمين الحلبي: (اوالمعنى كما جعلنا قبلتكم متوسطة جعلناكم أمة وسطًا، أو كما جعلنا القبلة وسط الأرض جعلناكم أمة وسطاّ)
وقال الإمام النيسابوري: (اوقيل: إن
مكة وسط الأرض، والثعيون والمياه تنبع من تحتها، فكأن الأرض كلها تمك من ماء مكة، ثم إنه تعالىى وصف الثيت الثيت بكونه مباركا وهدى للعالمين، أما انتصابه فعلى اللحال من الضمير المستكن في الظرف؛ لأن التقدير للذي بيكة هو والعامل فيه معنى الاستقرار (گ) وقال الإمام البقاعي: پأي: ومثل ما (1) الججامع لأحكام الثقرآنة (1)




وتسميتها بذلك؛ لأنها كانت تمك من ظلم［الشورى：Vا］

فقّل جعل نزول الوحي بالقرآن على
 إشارة إلى توسط هذه البلدة بين مستقبليها، وخاصة أن النذارة عامة لكل القرى وليست لقرى اللحجاز وحدها ولا قرى الجزيرة
隹 ．



تَّ


范
وما حولها：يراد به جميع القرى（0） وفي قوله تعالى：零 ［البقرة： توافق لطيف وهو أن هذه الآية من سورة البقرة برقم（ 1 （ ）فإذا علمنا أن عدد آي السورة كاملة（YへT）آية وأن هذه الآلية وسطها وفيها ذكر الأمة الوسط أدركنا أن
（0）انظر بحث：مكة المكرمة في ضوء القرآن الككريم، عبد الله الثقني وإنسمأُعيل الثقريشي، منشور في موقع الثهيئة العالمية للإعجأز العلمي．

بها، أي：تدقه وتهلكه، قال الخليل：سميت بذلك؛ لأنها وسط الأرض كالمخ الْن
 قال الزبيدي：اوقيل：إن مكة مأخوذة من
المكاكة، وهي اللب والمّغ اللذي في وسط العظظم، سميت بها؛ لأنها وسط الدنيا ولبها

وخالصها＂（Y） وكذلك الجغرافيون الممسلمون ذكروا إن مكة تقع وسط الأرض، قال ياقوت النا الحموي：ا（وقد جاء في الأخبار：أن أول ما ما خلق الله في الأرض مكان الكعبة ثم دحا الأرضي من تحتها فهي سرة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى أولها الكعبة وبكة الـو حول مكة وحول مكة الحرم وحول الحرم الدنيا（٪） وقال زكريا القزويني：اوأما الكعبة زادها الله شرفا فإنها بيت الله الحرام، إن أول ما خحلق الله تعالى في الأرضى مكان الكعبة، ثم دحا الأرض من تحتها، فهي سرة الأرض

ووسط الدنيا وأم القرى＂（ع）＂） ويشير إلى وسطية مكة بين بلدان العالم قوله تعالْى： لَ

（1）

م معجبم البلدان \＆
（ آثار البالاد وأخبار العباد ص ع（1）

المكرمة، أي: مكة المكرمة تعتبر مركزا وسطا للازض اليابسة على سطح الكرة الأرضية، وكذلك إذا أخذنا في الاعتبار اللقارات الثلاث أوربا وآسيا وإفريقيا، التي
 الإسلالمية، نجلمها كذلك تكاد تحيط بمدينة

مكة المكرمة||(1)
ويروي العالم المصري حسين كمال الدين قصة الاكتشاف الغريب فيذكر أنه بدأ بحثه وكان هدفه مختلف تماما حيث كان يجري بحثا ليعد وسيلة تساعد كل شخص في أي مكان في العالم على معرفة وتحديد مكان القبلة لذلك فكرفي عمل خريطة للكرة الأرضية لتحديد اتجاه القبلة وبعد أن وضع الخطوط الأولى في البحث التمهيدي لإعداد هذه الخريطة ورسم عليها القارات الات الاتي الخمس ظهر فجأة له هذا الاكتشاف اللذي أثار دمشته فتد وجد أن موتع مكة المكرمة الـا وسط العالم، وأن اليابسة على سطح الكرة مكرة الأرضية موزعة حول مكة المكرمة توزيعا

متتظما (8).
ويؤيد ما توصل إليه الباحث الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين أحمد إيراهيم، الهندسية، ما توصل إليه كذلك الباحث د.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( النظر: الإسقاط المكي للعالمب، حسين كمال }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الإسالامية، العلدد } \\
& \text { ( ) (المصدر المابق . }
\end{aligned}
$$

الأمة وسط في منهجهاومكانهاومكانتها (1) أما الإعجاز العلمي في موقع مكة المكرمة: فقد قامت دراسات علمية حديثة تبت أن مكة هي مركز اليابسة على الأرض (وسطالأرض):
اللداسة الأولى: أجريت في متصف القرن العشرين حيث لاحظ الدكتور حسين كمال الدين (اللذي شغل درجة الأستاذية لمادة المساحة في عدد من الجالمعات والمعاهد العليا في مصر والرياض) تمركز المن مكة في قلب دائرة تمر بأطراف جميع ألقارات، أي: أن اليابسة على سطح الأرض موزعة حول مكة المكرمة توزيعا متظما، الياريا وأن هذه المدينة المقدسة تعتبر مركزا لليابسة()
قال الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين: (ا ومن الواضح أنه يمكن بيان حلدود الثارات الات الأرضية والممالك والدونول، بعد رسم
خطوط الطول والعرض، حيث إنها ترتبط
بها ارتباطًا ثابتاً على سطح الكرة الأرضية، وعندما تم توقيع حدود القارات الأرضية السبعة على خريطة الإسقاط، وجدنا ألانـا الحلدود الخارجية لهذه القارات يجمعها محيط دائرة واحدة مركزها عند مدينة مكة
(Y) إثبات توسط مكة المكرمة، دراسة باستتخدام الثياسات وصور القّمار الصناعية


ألف كيلو مترا بأطراف القارات الجّايديلة (أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، استرالياليا، المتجمدة الجنوبية) (ب) اللدراسة الثالثة: إثبات توسط مكهة لليابسة من خلال القياسات وصور الأقمار الصناعية وهذه الدراسة أكثر دقة من الدراستين

السابقتين.
وقد أثبتّت هذه اللدراسة العلمية التي تمت بواسطة القياسات الدقيقة وصور الأقمار الصاناعية باستخدام برامج معروفة يتم الاعتماد على نتائجها في الأبحاث العلمية أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة، وقد تأكد للباحثين أن مكة المكرمة الموقع الوحيد على الكرة الأرضية الذلي يحقق تلك التنائج والثقياسات. مما يؤكد أن لمكة المكرمة موقعًا فريتا ومتميزا لا ينافسها في ذلك مدينة أخرى ومن هنا وصفت بأنها أم القرى (r). وحديثًا استطاع العلماء أن يتحققوا من وسطية مكة المكرمة بواسطة الصور الحقيقية الثتي يصورها القمر الصناعي عندما يتتطط صورا للكرة الأرضية مبتعدا عن سطحها بما لا يقل عن مائة كيلومترا في الفضاء، وهو البعد اللذي تستطيع أجهزة (Y) إثبات توسط مكة المّكرمة، دراسة باستخخلام الثياسات وصور الأقمار الصناعية، وزيري ص الوان ( المصصدر الّسابق.

سعد المرصفي إلى أن مكة المكرمة هي مركز لدائرة تمر بأطراف جميع القارات، بمعنى أن سطح الكرة الأرضية موزع حول مكة المكرمة توزيعا متتظمًا، وأن هذه المدينة المقدسة تعتبر مركزا للأرضا اليابسة(1).
الدراسة الثانية: قام بها العالْم الأستاذ
الدكتور مسلم شُلتوت في التسعينيات من القرن العشرين، وقد كانٍ يعمل أستاذاًا

 دراسته على استخلام برنامج أعد خصيصًا لذلك باستخلدام الحاسب الآلي لحساب المسافة بين مكة ونقاط قياس محلددة على اليابسة بالنسبة للعالم القديم والجّا فقد تم إجراء حسابات على الحاسب الآلي بقسمبحوث الشمس والفضاءاءبالمعهد الثومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر تحت إشراف، د. مسلم أحمد مسلم شلتوت في عام (ألـام) وشخلص من هذه الحسابات إلي: أن مكة المكرمة تكاد تكون مركز لدائرة نصف تدرما ثمانية آلاف كيلو مترًا تمر بأطرافـ القارات اتح القديمة (آسيا، أفريقيا، أوروبا) ومي أيضًا مركز لدائرة نصف قطرها حوالي ثلاثلة عشر أروا (1) الظر: الكعبة مكز العالم، سعد المرصفي ص $.1 \varepsilon \wedge$

التصوير بالقمر الصناعي أن تلتقط صورًا للكرة الأرضية مشتملة على القطبين، وباستعمال أجهزة التككبير في فحص هنـ هن الصور الحقيقية تتضح وسطية مكة بين أقصى يابسة في القطب الشُمالي، وأقصى يابسة في القطب الجنوبي.
وبهذا يكون القرآن الكريم والأبحاث
العلمية يؤكدان أن مكة المكرمة هي مركز اللكرة الأرضية، ونقطة تجمع الطاقة الكونية الإيجابية في الأرض.



[^0]:     لآحكام الثقر آن، الثقرطبي
    

[^1]:    (1) البذاية والنّهاية / الـ

