

عناصر الموضوع

| rr. |  |
| :---: | :---: |
| YY | ا |
| YYY | al\|l| |
| Yro |  |
| HY |  |
| Hry | حا |
| Hre | (minti |
| HrV |  |
| rとq | - |
| rov | 1 |



## 

أولًا: المعنى اللغوي:
قال ابن فارس: انغس، الثنون والفاء والسين أصل واحـ يدل على على خروج النسيم كيف
كان، من ريح أو غيرها، وإليه يرجع فروعها (1)
وللظ (النفس) في اللغة يطلق ويراد به معان عديدة، منها: (النفس) الروح، يقال: خرجت نفسه.
والنفس الجسل، ويقولون: ثلاثة أنفس فيذكرونه؛ لأنهم يريدون بـن به الإنسان.

ومن معاني (النفس) أيضًا: العظمة والكبر. و(النفس): العزة. و(النفس): الهمة.

والنفس: في كلام العرب يجري على ضربين: أحدهما: خرجت نفسه، أي: روحه.
والثاني: معنى النغس فيه جملة الشيء وحقيقته (8)
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
النفس في اصطلاح العلماء لها عدة معانٍِ منها: ما ذكره الجرجاني: (ا مي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية) ${ }^{\text {(0) }}$
وعرنها الملا علي بأنها: : لطيفةٌ في الجسدتولدت من ازدواج الروح بالبدن واتصالهما . ${ }^{(7)}$
قال المناوي: (اهي جوهر مشرق للبدن، فعند الموت ينقطع ضوؤه من ظاهر البدن . ${ }^{(V)}$
(1) مقاييس اللغة /0 • \% ع .







## 

وردت مادة (نفس) في القرآن الكريم (Y (Y) مرة، يخص موضوع البحث منها (Y (Y))
.


> وجاءت النفس في القرآن على أربعة أوجهه (():






 [لالنعام:به] يعني: أرواحكم.

## ا

الروح:
الروح لغة:
قال ابن فارس: (روح) الراء والواو والحاء أحل كيبر مطرد، يدل على سعة وفسحة
 فالروح روح الإنسان، وإنما هو مشتق من الريح، وكذلك الثباب كله. والروح: نسيم الريح. ويقال أراح الإنسان، إذا تنفس (1) .

الروح اصططلاحُا: قال السهيلي: هالروححمشتق من الريح وهو جسمٌ هوائي لطيفُ به تكون حياة الجسد عادةً

قال العلماء: لا نعلم حقيقتها وهو مما جهل العباد بعلمه مح التيقن بوجوده بدليل قوله

[الإسراء: ه1ه].

ووجود الروح أمر متقق عليه في كل الأديان السماوية، كما فال اليهود لقريش: اسألوا محمدًا عن ثلاثة أشياء فإن أخبركم عن شيئين وأمسك عن الثالثّ فهو نبي، اسألوه عن أصحاب الكّهف وعن ذي القرنين وعن الروح (+) . الصلة بين النغس والروح:
تعلددت آراء العلماء في تحديد مفهوم النفس والروح، هل النفس مي الروح أو غيرها؟ فكثرت في ذلك الأقوال:
القول الأول: إن الروح مي النفس وأخذوا بظظوامر من الأحاديث ألفاظها محتملةُّللتأويل
 اللذي أخذ بنفسك) (8)، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله قبض أرواحنا)(0)،

## 

القول الثاني: أن النفس غير الروحح، وهؤلاء يحتجون بأن الله خلق آدم عليه السلامو وجعل




 عروق النجر، وأن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصاليالها بالها بالبدن،

 بل يفصل بينهما، فالروح أصل النفس ومادي

مي من وجهِ لا من كل وجيه (1)
وقد أيد ابن كثير هذه المعاني - بتعقيهه على أقوال السهيلي - بقوله: ( وهذا معنىى حسنّ، والله أعلم||(1) Y الجسل الإحسد لغة:
قال ابن فارس: ((جسد) الجبيم والسين والدال يدل على تجمع الشيء أيضا واشتداده. من ذلك جسد الإنسانه( (+) والجسد: البدن. تقول منه: تجسلـ، كما تقول من الجسم:
 الـحسد اصططلاحًا:
 والجسد للإنسان، ولا يقال لغير الإنسان جسدُ من خلق الأرض" (7) .

| () النظر ( ) (\%) |
| :---: |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| (7) العين (\% \% ¢ |

الصلة بين الجسد والنفس:

اعتبر صاحب تأج العروس آن النفس هي الجسلد، حيث قال:( والنفس: الجسسل، وهو مجازّ (1) وفي هذا المجالل يرى السهيلي أن الإنسان روحُ وجسلٌّ، حيث بين رأيه، ثم علله بقوله: (اوقد يعبر بالئفس عن جملة الإنسان روحه وجسلده، فتقول: عندي ثلاثة أنغسي، ولا تقول: عندي ثلاثة أروإِ" قال ابن جبرين: هفما دامت الروح في الجسد فإنها تسمى نفسّا وتسمى روحّا، فإذا

 يعني: أخرجوا أرواحكم، فإذا خرجت فإنها تقبضها الملائكة وتكنفنها، وكذلك قوله

 عليها اسم الروح، وكذلك في النوم نفس النائم تخرج، ولكنها لا تخرج خروبجا تليا كليًا، بل


قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى: (أنا مند ظن عبدي بي، ويكي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) ونقل ابن بطال الإجماع على آن نفس اللله ذاته، حيث قال: الوما ذكر في الألحاديث من ذكر النفس فالمراد به إثبات نفس الله، والنفس لفظة تحتمل معانِ، والمراد
 عليه، فوجب أن تكون نفسه هي هو، وهذا إجماع|(8) أقوال العلماء في النفس: اختلف أهل العلم في النفس المُبثت لله تعالى: أبو حنيفة النعمان بن ثابت الني في الفقه الأكبر تحت عنوان: اآلقول في الصفات،: (اوله يد ووجه ونغس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في الثقرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو لـو له صفات بلا كيف، ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة وهو قول ولا أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ا أخرجه البخاري في في } \\
& \text { التوحيد، باب قول الثله تعالىى: (ويحذركم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { صصيحه، كتاب النـكر، باب باب الـحث على ذكر } \\
& \text { الله، } \\
& \text { شرح صحيح البخاري، ابن بطال • . } \tag{£}
\end{align*}
$$

## (

جاء ذكر النفس في حق الله تعالى في مواضع عدة من القرآن الكريم، منها:


عمران:بهـ،

## 

.[द1:طط]
وقوله تعالى:
[المائدة:711] 11 [1]
وتوله تعالى: :
ألرَّحْمَ
وجاء ذكرها كذلك في السنة في أحاديث
كثيرة، منها:
حديث أبي ذرِ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي)
حليث عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأحوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على . نفسك) حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر

والصصلة، باب تحريم الظظم، \&/199 19 رقم .rovv
(Y) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالماة،
 رقّ رق؟

## 

أولًا: الخخلق من نفس واحلدة:
جاء ذكر خلق الناس من نفس واحدة في أربع آيات، منها ثلاث بصيغة الخنلق: (خلقكم) والرابعة بصيغة الإنشا
(أنشأكم).
قال تعالى:
四 (0) (1)
[1/انساء:1]
والمعنى: احذروا أيها الناس ربكم في أن تخالفوا أمره ونهيه، فيحل بكم عقابه، ثم بين عز وجل أنه خلق جميع الناس من شني واحلي، يعني: من آدم، وخحلق من النفس الواحدة زوجها؛ أي: امرأتها حواءء فنبهـم بذلك على أن جميعهم بنو رجلِ واحيد وأمِ واحدةِ، وأن حق بعضهم على بعضِيٍ واجبٌّ وجوب حق الأخ على أخيه؛ لاجتماعهم في النسب إلى أبِ واحيِ وأمْ واحدِّة، وأن بعد التلاقي في النسب إلى آدم مثل النذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى؛ ليتناصفوا، ولا يتظالموا؛ وليبذل التوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف، على شرع الله، نم أسند الطبري هذا القول لعدد من التابعين هم:

وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالىى
بلا كيف "(1)
واستدل ابن عادل على جواز تسمية ذات
الله بالنفس خلال تفسيره للآية: الْ
 دلت هذه الآية على جواز تسمية ذات الله سبحانه وتعالى بالنفس، أيضًا قوله تعالى
 [المائدة:717 1 ] يدل عليه، والنفس هنا بمعنى الذذات والحقيقة، لا بمعنى الجسم والدم؛ لأنه سبحانها وتعالى مقدسٌ عنه؛ لأنه لو كان جسمًا لكان مركبّا، والمركب ممكن،
 . (Y)
 النفس على ذات الله تعالى بدون مشاكلةٍ خلانٌ وما نرجحه هو أن النفس هي ذات الله سبحانه وتعالى المتصغة، دون تشبيه أو تمثيل أو تعطيل.




 النغس الواحلدة وهو آدم زوجها حواءواء (ع)
 '
 حواء، إليها، فلما تغشاها، أي: واقعها وجامعها
 المرأة من النطفة يكون خفيفًا عليها، فمرت به، أي: استمرت به وقامت وقعدت به ونم يثقلها

 يَعْتَهُوبِ معنى الآية: الإنشاء: هو الإحداث والإيجاد، ولم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفسِ واحدةٍ، ولكنه بين ذلك في مون مواضِ أخر بأنه خحلق من تلك النفس الواحـي هي آدم زوجها حواء، ويث منهما رجالًّ كثيرًا ونساء (7)




السدي، وقتادة، ومجاهد (1)
قال ابن كثير: ״ يقول تعالى آمرًا خلقه بتقوهاه وهي عبادته وحده لا شريك لثه اله
 نفسِ واحدةِ، وهي آدم عليه السلام
 خلقت من خلعه الأيسر من خلفه وهو نائمٌ فاستيقظ فرآها فأعجبته، فأنس إليها وأنست . ${ }^{(Y)}$ وبين القاسمي أن هذا الخلق يعد من قدرة الله الباهرة، وحقيق بالاعتبار، حيث قال عن
 أن تخالفوه فيما أمركم به أو نهاكم عنه، ثم أم نبههم على اتصافه بكمال القدرة الباهرة؛ لتأييد الأمر بالتقوى وتأكيد إيجاب الامتنال به على طريق الترغيب والترهيب، بقوله تعالى : فُلى فرعكم من أهل واحد وهو نفس أبيكم آدم، وخلقه تعالىى إياهم على هذا النما


 إلَّهَا
وكذلك في هذه الآية المقصود بالنفس
 (1) انظر: جامع البيان، الطبري 1 ( 1 (



ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتكل الإنسان على القدر ويدع العمل، وكلي ملي من اتكل على القلدر وترك ما مأمر به من الأعمال الواجبة هو من الأخسرين أعمالًا وكان وكان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهلم الشقاوة؛ لأن أمل السعادة هم النذين يفعلون المأمور ويتركون المحظورة. نفي صحيح مسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنه، قال:(إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقالا: يا رسول الله أرائت ما يعمل الناس اليوم، ويكدحون فيه، أشيءُ عليهم ومضى فيهم من قدرِ قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما آتامم به نبيهم، وبيتّ الحجة عليهم؟ فقال:) لا، بل شيٌ تضي عليهم ومضى فيهم، وتصليق ذلك في كتاب الله عز وجل:







 (Ү) أخرجه هسلم في صصديحه، كتاب القندر،


ثانيًا: بيان طريق الهداية والضلال:


 معنى قوله: خلقها سويةً مستقيمةً على الفطرة القويمة.
 فأرشدها إلى فجورها وتقواها، ويين لها ذلك، وهداها إلى ما قدر لها، فبين لها التخير والشر
وفي ذلك نقل القرطبي أقوالاَا متقاربة لابن عباس وبعض التابعين، مفادهـا أن معنى
 وطريق الشر، أي: عرنها الطاعة والمعصية، فإذا أراد الله عز وجي الئل ألهم عبده المؤمن المتقي الخير فعمل به، وإذا أراد به السوء ألهم الفاجر فجوره والشر فعمل به، كما
 وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال التي بها تكون التي السعادة والشقاوة، وأن من كان من أهل
 كان من أهل الششقاوة فإنه يسر لعمل أهل الشقاوة.

[^0]وحلد.
 للذكر، وهي التي يسميها أهل الإعراب ماء ماء المبالغة، كالهاءُ في قولهم: داميةٌ وعلامةً وراويةٌ والقرطبي أضاف معنيّ ثالثَ نسبه إلى السدي والضحاك حين قال: ال وقيل المراد بالبصيرة: الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون اليكون منه من خيرِ أو شِر، يدل عليه قوله تعالىى الْ الستور|() ${ }^{\text {(2) }}$
كما وأضاف ابن عاشور معنيً رابعًا، وهو قوله: اويحتمل أن تكون بصيرةً صفةُ لموصوفِ محذوني، تقديره: حجةُ بصيرةُ، وتكون بصيرةٌ مجازَا في كونها بينة
 [لإسراء:090] 0 [التى
والتأنيث لتأنيث الموصوف، والمعاذير: اسم جمع معلرة والمعنى: أن الكافر يعلم يومئذٍ أعماله التي استحق العقاب عليها، ويحاول أن يعتذر ومو يعلم أن لا عذر له، ولو أفصح عن جميع معاذيره (ا)

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الظر: جامع البيان، الطبري } \\
& \text { لباب التأويل، الخازن }
\end{aligned}
$$

من أخلها وأغواها، فأخغاها وأمملها ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالحا والح، والمراد هنا بالنفس إما: جميع ما خلا الق من الجن الجن والإنس، وقيل: المراد نغس آدم (1) . معنى الإلهام في الآية: اختار الزينجا حمل الإلهام على التوفيق والخذلان، وذلك بتوفيقه إياها للتقوى، وخلالانه إياها للفجور، حيث قال: :ا علمها طريق الفجور وطريق الهدى، والكلام على أن ألهمها ألثقوى ونقها للثقوى، والثهمها فجورها
.
(1) قال تعالى:
 المعنى: بل للإنسان على نغسه من نفسه رقباء يرقبونه بعمله، ويشهلون علين عليه به،

 نفسه، وقيل: معناه ولو اعتذر فعليه من نفسه ما يكذب عذره، ومذا للإخبار بأن الكافر يعلم ما فعله؛ لأنهم تشهد عليهم ألستهـم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، إذ هو قرأكتاب أمماله، والمقصود بالبصيرة: و إما جوارح الإنسان، كسمعه وبصره ويده ورجله وجوارحهـ.


 (Y)
 روع التهديد والوعيد، والتحذير من عقابه، ليعتدل قلب المؤمن في الرجاءو والخوف (ب) .

 على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء،


 جملتها العزم على ما نهيتم عنها (ع) " وقال القاسمي:n واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من الميل إليهن قبل الأجل فاحذروه، واعلموا أن الله غفورُ يغفر ذلك الكّ الميل إذ لم يتعد العزم عقدة النكاحاح، حليمٌ - لا يعاجل بالعقوبة |(0)

قال تعالى:

هذا إخبار من الله جل جهلاله أن له ما في السماوات وما في الأرض، خلق الجمال ورزقهم ودبرهم لمصالحهمه، فكانوا بأوامر في هذا الوججود إما ظاهرًا وإما على سبيل الخخفية، فيغفر لمن يأتي بأسباب المغفرة، ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يتب منه،






ثالثًا: إحاطة علم الله بما في النثفس:







[البقرة:Orب].

معنى الآية: واعلموا أيها الناس أن الله
 فاحذروا الله واتقوه في آنفسكم أن تأتوا شيئًا مما نهاكم عنه من عزم عقدة نكاحهر ونـ، واعلموا أن الله ذو سترِ لذنوب عباده وتغطية عليها فيما تكنه نفوس الرجال من خطبة المعتدات، وذكرهم إياهن في حال عددهن، أنه ذو أناةٍ لا يعجل على على عباده - بعقوبتهم على ذنوبهم (1) والهاء في قوله (عليه): "حتمل أن تحود على الله تعالى، أي: فاحذروا عقابه.
 العزم، أي: فاحذروا ما لا يجوز ولا
تعزموا عليه.

فلما هلدهم بأنه مطلعٌ على ما في
أنفسهم، وحذرهم منه، أردف ذلك




 تسروه، فلا يطلع عليه أحل، يطلعكم عليه الله على وجه المحاسبة، ولا يلزم من



وسبحانه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

 شق ذلك على المسلمين، وظنوا دخول هذه الخخواطر فيه، فنزلت الآية التي بعدهاه، وفيها قوله:
[البقرة::قْب]
فيينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير
 هذه الآية أزالت الإيهام الواقع في النّفوس من الآية الأولى (Y)، وبينت أن المراد بالآلآية الأونى: العزائم المصمم عليها (H)
ومعنى الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم ونمونيتم، يحاسبكم به الله ويخبركم به، أو يكون ذلك في كتمان الشهادة، فإن تعلنوا الشهادة أو تخفوها يجازيكم بها الله، نم يغغفر للمؤمنينا إظهارًا لفضله، ويعذب الكانفرين إظهارّارّا لعدله، يدل عليه أنه قال: يحاسبكم به الله، ولم يقل: يؤاخذكم به، والمحاسبة غير المؤاخذة (8)

(1) انظر: روائع التفسير، ابن رجب الدنبلي . $199 / 1$
 صر•Ir


التنزيل، البغوي // • •عَ.

ثانيًا: النثس اللو امة:
وهي التي تذنب وتتوب فعندها خيرٌ وشرّ، لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت
 الذنوب؛ ولأنها تتلوم أي: تتردد بين الخير - والشّر (Y)

نهي تلك التي تنورت بنور القلب عن سنة الغفلة، وكلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها أخذت تلوم وتعنف نفسها وتتوب عنها، وحالت دون التّمادي في العصيان، والتي تلومه كذلك على عدم الاستكثار في الخير
قال تعالى: : . وقال تعالى:




عمران:هبا 1].
ولا يمكن زكاة النفس وطهارتها إلا بعد محاسبتها، وقد ربط ابن القيم بين هذين اليا المعنيين حيث قال: إإٕن زكاتها وطهارتها موقوفٌ على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح ألبتة إلا بمحاسبتها، فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها، فيمكنه السسعي

$$
\begin{aligned}
& \text {. مـجموع فتاوى ابن تيمية /Y0 (Y) }
\end{aligned}
$$

## حنا

قسم العلماء النفس تقسيمات عديدة وفقًا لأحوالها المختلفة، ومن أهم هذه التقسيمات جعلوا الننفوس ثلاثة أنواعِ: أولًا: النفس الأمارة بالسوء:

وهي التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل
اللنوب والمعاصي، أي: هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية، وتأمر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور، ومنبع الأخلاق النميمة، وهذه هي النغس هي التي توسوس لصاحبها وتحدثه بالآثام والتي يجب مجاهدليتها

 . [or: (arer

 ومقام الوسوسة من العبد مقام النغس الأمارة باللسوء، فوسوسة العدو في الصدلورور؛ وهو الثيطان المقصود في قوله تعالى:
 .
ووسوسة النفس في القلب (1)
(1) انظر: تفسير السلمي

التستري Tll/ من العلماء من يرى أنها ليست ثلاثة أنفس، بل الصحيح عندهم أنها نفس واحلة، فتارة يغلب عليها الاطمئنان فتوصف بأنها نغس مطمئنة، فيقال: إن هنا الإنسان نفسه مطمينة، وتارة يغلب عليها وصف اللوم، يفعل المرء الشيء وئويلوم نفسه عليه، فيقال: هذا الإنسالن نفسه لوامة، وتارة يغلب عليه السوء والأمر بالسوء، فهي نفس واحدة تتصف بهذه الصفة تارة، وبهذه تارة، وهذه تارة، ولا تكون ثلالثة أنغس، وهنذا هو اري الصحيح من أقوال العلماء الخخلاصة: إذا كانت النفس تحت أمر الله تعالى، وزايلها الاضطراب بسبب معارضا الثهوات سميت مطمينة، وإذا لم يتم سكونها وصارت مدافعة لشهوات الثنس أو معترضة عليها سميت لوامة؛ لأنها تلوم صاحبها على تصصيرها في عبادة مولاها الوا، وإن تركت الاعتراض وأذعنت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سميت أمارة بالسوء.
(0) انظر: المصنر السابق.

في إصلاحها |(1)
ووقت الليل هو أفضل الأوقات لمحاسبة
الإنسان لنفسه، وأكد الماوردي هذا المفهوم
 يتصفح في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن الليل أخطر للخاطر وأجمع للفكر، نإن كان
 وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكن وانتهى
( عن مثله في المستقبل |() ثالثًا: النفس المطمئنة:

وهي التي تحب الخير والحسنات
وتريده، وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك (+)، والتي تعتبر الحوادث الحياتية خيرها وشرها ابتلاء ومحنة، وهي تلك التك الئي النموذج الذي يسعى إليه الإنسان المسلم، وهي التعبير الصادق عن تلك الحالة التي لا يعرف فيها الفرد أمراض الشبهة والشك الشك والشهوة والبغي، وهي النموذج الأكمل للصسة النفسية التي تؤدي إلى الحياة الطيبة في الدنيا والكى الفٔوز والنعيم المقيم في الآخرة
(N) قال تعالى
 (1) مدارج السالكين، إن الثقيم (Y) أدب الدنيا والدين، الماوردي ص صor \& (Y) الظر: التعريفات، النجرجاني ص ص\&


امتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق وهوَمَا
 ومن قواعد النفقه العامة رالمشقة تجلب

التيسير|(
ويتضح هذا المعنى أكثر من خلال معرفتنا لسبب نزول الآية، كما جاء في العديد من كتب الحليث:
ال عن ابن عباسي قال: (لما نزلت هنه

 قال: دخل قلوبهم منها شيٌ لم يدخل تلوبهم من شيءي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قولوا: سمعنا واططعنا وسلمنا) ثال: فألثى الله الإيمان في تلوبهم، فأزل اللها تعالى: :
 إِنَّ

 قال: تد فعلت (





 باب بيان قوله تعالّى: (وإن تبلدوا ما في أنفسكمب)، رقم

## Aسؤولية" النمنس

أولًا: تكليف النغس بقدر وسعها:
جاء هذا المعنى في كثير من الآيات،
ويتضح ذلك مما يلي:
قال تعالى:

[البقرة:ابی]
معنى الآية: وقدتها؛ لأن التكليف لا يرد إلا بفعل يقدر عليه المكلف، أي: لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ويتسر عليه دون مدى غالي غاية الطاقة والمجهود، فلا يكلفها ما لا تدرة لها عليا عليه لاستحالته، ولا ما يثقل عليها أداؤور، وتحمل المكروه، ولها ما كسبت من طاعة وعا وعليها ما اكتببت من معصية (1) . والوسع هو الطاقة والاستطاعة، والمراد به هنا ما يطاق ويستطاع، والمستطاع هو ما اعتاد الناس قدرتهم على أن يفعلوه إن توجهت إرادتهم لثعله مع السلامة وانتفاء الموانع، وهذا دليلّ على عدم وقوع التكليف بما فوق الطامة في أديان الله تعالى؛ لعموم (屋 شرع التكليف إلا للعمل واستقامة أحوال الخلق، فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله، وقد
(1) الظر: زاد المسير، ابن الجوزي 100/1،


أو الكيل والميزان أو غيرها، وهذا يدلل على يسر وسماحة شرع الإسلام، ومدى توافقة مع فطرة الإنسان؛ وبالثّالي يدلثل على وحمة الله تعانلى بعباده ورأفته بـهم، وهو ما أكدته الآيات السابقة، وهي نصّ على أنه تعالى لا لا يكلف العبد ما لا يطيقه، بل مع ما يتناسب ويتوافق مع قدرته وإمكانه. ثانيًا: تححمل النغس لمسؤولية أعمالها خيرًا أو شرًا:

الآيات التي تحمل معنى هذا العنوانه هي آيات مكية، وسبب ذلك أن القرآن المكي أصلًا جاء لغرس العقيدة الصـيحيحة في النفوس، وبيان أن عمل كل إنسان مرهون بذاته، فهو الذي يقرر ماذا يعمل؟ وبالتالتي عليه تحمل نتيجة عمله سواء في الخير أو الشر


[فصلت:ـ7]].
عن معنى الآية وما فيها من بلاغة، يقول


 العباد، فمن أطاع فالثواب له، ومن أساء فالعقابِ عليه نقى الظلم عن نفسه عز وجل قليله وكثيره،

 نَفْسُ إلاَلَّ وُتَهَا

 له، يعني: الأب، أي: على الزوج ألمر ألمر الرضاع للمرأة المطلقة وطعامها وكسوتها إذا أرضعت الولد أنه عدلّ على قدر الإمكان وهو معنى قوله اله
 إلا ما يسعها، يعني: لا يجب على الألب من النفقة والكسوة إلا مقدار طاقته، وعلى قلر
الميسرة (1).


 والكسوة الواججتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته، لا ما يشت عليه ويعجز . ${ }^{(4)}$
الخالاصة: لاحظنا أن تكليف النفس بوسعها وبما تطيقه جاء في شتى الجوانب الحياتية العملية، كما تبين من خلال تفسير الآيات السابقة، سواء أكان ذلك في المعاملات بين الناس أو النفقة أو العبادات

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: الوجيز، الواحدي ص IVY (1) }
\end{aligned}
$$

جزاوأكم حسنًا وإن أسأتم أسأتم لأنفسكم، فكما أهلكنا من قبلكم بذنوبهم نقد أحسنا إليكم بتوبتكم، فاحذروا الإساءة كيلا تصيروا إلى مصير من قبلكم، وإعادة فعل أحستتم تنويهٌ فلم يقل: إن أحستتم فلأنفسكم، وأسلوب إعادة الفعل عند إرادي تعلق شيء به أسلوبٌ عربيٌ نصيحِ يقصد به (الاهتمام بذلك الفعل (") وقال تعالى
登
 يقول تعالى آمرًا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن الذي جاءي من عند الله هو الحق اللذي لا مرية فيه ولا شك، فمن اهتلدى به واتتعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نغسه، ومن ضل علي عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه، ويبين لكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غير موكلّ بكم حتى تكونوا مؤمنين به، وإنما أنا نذيرّ لكمه، والهداية على الله تعالى (8) . ومعنى قوله تعالى:
 والثاني: محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبق لكم عذر، فمن اهتدى بالإيمان

$$
\begin{aligned}
& \text { (\%) التّترير والتنوير، ابن عاشور }
\end{aligned}
$$

وإذا انتفت المبالْغة انتفى غيرها، دليله قوله الحق: (1)

 يقول تعالى ذكره لبني إسرائيل فيما تضى إليهم في التوراة: إن أحستتم يا بني إسرائيل، فأطعتم الله وأصلحتم أمركم ولزمتم أمره ونهيه أحستتم ونعلتم ما فعلتم من ذلك لأنفسكم؛ لأنكم إنما تنفعون بغعلتكم ما تفعلوذ من ذلك أنفسكم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن الله يدفع عنكم من بغاكم سوءًا، وينمي لكم أموالكمب، ويزيدكم إلى قوتكم قوةً، وأما في الآخرة فإن الله سبحانها
 فإليها، والمعنى: وإن عصيتم الله وركبتم ما نهاكم عنه حينغذ، نإلى أنفسكم تسيئون، لأنكم تسخطون بذلك على أنفسكم ربكمب، فيسلط عليكم في الدنيا عدوكم، ويمكن منكم من بغاكم سوءًا، ويخلدكم في الآخرة في العذاب المهين (ث)

 لكم الكرة لأجل التوبة وتجدد الجّيل وقد أصبحتم في حالة نعمةٍ، فإن أحستتم كان


## هن أمراض الثمنس الإنسانية

إن أمراض النفس الإنسانية متوعة فمنها ما يتعلق بالجانب المادي، ومنها بالجانب المعنوي.
أولاً: الشح:
ومما جاء في الحديث عن ذم الشح والتحذير منه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ا(اتثقوا الظلم، فإن الظلّلمظلماتٌ يوم القيامة، واتثوا الشح، فإن الشيح أهلك من كان ثبلكم، حملهم على أذ سفكوا . دماءهم واستحلوا محارمهم) (Y)
وعن عبد الله بن عمرِو رضي الله عنهم قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إياكم والشح، فإنما هلك من الك كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلواء، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرمم بالفجور ففجروا)
وبين الفَخْرُ الرازي أن الشح من صفات النفس، حيث قال: اواعلم أن الفرق بين الشح والبخل هو أن البخل نغس المنع،

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

$$
\begin{aligned}
& \text {.1791 }
\end{aligned}
$$

والمتابعة فإنما يهتدي لنفسه؛ لأن نفه لها، ومن خل بالككر بهما فإنما يكون وبال وبال
 أي: في منعكم من اعتقاد الباطل، ولست بحفيظ عليكم من الهلاك كما يحفظ الونا الوكيل المتاع من الهلالك، ولست موكول الـى أمركه، وإنما أنا بشير ونذير (1)

يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله مليه وسلم، نفال: (ضحك الله اللبلة، أو عجب، من فعالكما) فأنزل الله: الهوْ回 . ${ }^{(Y)}$ (电 وشح النفس: هو كثرةٌ طمعها، وضبطها على المال، والرغبة فيه، وامتداد الأمل هذا جماع شح النفس، وهو داعية كل خلق سوء، وشح الثنس فترٌ لا يذهبه غنى المال، بل يزيده( ${ }^{\text {(+ }}$
وقال تعالى:


 المعنى: أخبر الله سبحانه وتعالى بان الأموال والأولاد فتنة، ثم أمرهم سبحانه وتعالى بالتقوى والطاءة فقال: فاتقوا الثله
 تؤمرون به، وأطيعوا الأوامر، أي: اصيغوا إلى ما ينزل عليكم وأطيعوا لرسوله فيما يأمركم وينهاكم. وأنفقوا من أموالكم التي رزتكم الثله
(Y) أخرجه البخخاري في صحيهه، كتاب مناقب الأنصار، باب



والشح هو الحالة النفسانية التي تقتضي ذلك المنع، فلما كان الشح من صفات الثنس لا لا


- هم المفلحون الظافرون بما أرادوا ها (1)

ذكر الشح:
جاء ذكر الشع في القرآن الككريم في
العديد من الآيات.





[الحشر: :9].
أخرج البخاري في صحيحه:(من أبي
هريرة رضي الله عنه، أن رجلّا أتى النبي صلى الله هليه وسلم، فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يضم أو يضيف المالم هذا) فقال رجلٍ من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأثه، فقال: أكرمي ضيف رسيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما عندنا إلا توت صبياني، فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، نهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبيانها، ثم قامت كانها تصلح سراجها فأطفأثه، فجعلا يريانه أنهـا

[^1]وجاء ذكر الوسوسة في الققرآن الكريم كما في قوله تعالى: كِ وَنْ [17:0 [ 1 (
 والإنسان يعم جميع الناس ولكن المقصود منهم أولا المشركون؛ لأنهم المسوق إليهم
 أي: ما يختلج ني سره و ولبه وضميره، وني هذا تعريٌّ بالإنالـار وزجرٌ عن المعاصي التي يستخفي با.
 العاتت وهو ممتدّ من ناحية حلقة إلى عاتهة، وهما وريدان عن يمينِ وشمالِ، أو الوريب: الوتين وهو عرقٌ معلقُّ بابلقلب، ومذا تمثيلّ للقربه أي: نحن أقرب إلبي من حبل وريده النالي هو منين، وليس على وجه ترب المسافة، وقيل: أي ونحن أملك به من جيل وريه مع استيلاثه عليه، وقيل: أي: ونحن أعلم بما توسوس بـ نفسّه من حبل وريده


فعلم الرب أقرب إليه من علم القلب. وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسانٍ: التنبيه على سعة علم
(६) انظر: التتحرير والتنوير، ابن عاشور

$$
.199 / r y
$$

(0) انظر: الـجامع لأحكام

إياها في وجوه التخير، ولا تبخلوا بها، أي: ائتوا في الإنفاق خيرًا لأنفسكمه، أو قدما والا خيرًا لها، والظاهر في الآية الإنفاق مطلقًا من غير تقييدِ بالزكاة الواجبة، وقيل: المراد زكاة الفريضة، أو النافلة، أو النفقة في الجهاد، ومن يوق شح نفسه، فيفعل ما أمر الا به من الإنغاق، ولا يمنعه ذلك منه، فأولئك هم الظافرون بكل خير، الفائزون بكل
مطلبٍ (1) .

وعلى من تكون وجوه الإنفاق في قوله
تعالى: قال ابن كثير: ע وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذا والئلي الحاجات، وأحسنوا إلى خلى الق الله كما أحسن إليكم، يكن خيرًا لكم في اللدا لدنيا والآخرة، وإن لا تفعلوا يكن شرَا لكم في .الدنيا والآخرة (Y)
ثانيًّا: الوسوسة:
جاء ذكر الوسوسة في الحديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لاامتي عما وسوست، أو حدثّت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم) (ب)






بنا أن نستحي من ربنا عز وجل أن توسوس نفوسنا بما لا يرضاه؟! (\$)

ثالثًا: التسويل:
جاء ذكر التسويل في القرآن الكريم بصيغ عدة، كلها تدور حول المعنى السابق، ويتضح ذلك مما يلي: كما في قوله تعالى:

 .
يقول تعالئى مخبرًا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب: إنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون، ويظهرون الأسف والجزع على يوسف، وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا: إنا ذهبنا نترامى، وتركنا يوسف عنا وند ثيابنا وأمتعتنا فأكله الذئب، وهو الذي حذر منه، ونحن نعلم أنك لا تصدقنا حتا حتى لو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؟! لأنك خشيت أن يأكله اللنئب، فأكلة.
وجامواعلى قميصهبدم مكذوبِ مفترى، وهو أنهم عمدوا إلى سُخلة فذلبحوهان، ولطخوا ثوب يوسف بدمها، موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه اللذئب، ولكنهم
ابن عثيمين ص الثق آن الكريم، الـحجرات، الـحديد ،

نسوا أن يخرقوه؛ فلهذا لم يرج هذا الصنيع رابًِا: الخيانة: جاء ذكر الخيانة في القرآن الكريم بصيغِ مختلفة، وفي عدة من الآيات. قال تعالى :
 عَكِمْ





 كَلَ لَ
 هذا الذي أحله الله كان حرامّا عليهمه، وهو ما يفيده سبب نزول الآية، وجعل النساء لباسًا
 واحِّ منهما بالآخر عند الجماع، كالالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه، فيستره عن أعين الناس، أو لأن كأل منهما يستر عيوب الآخر للألفة والطمأنينة التي بينهما، وهو
الأرجح.

وقد كنتم تخخونون أنفسكم بالمباشرة
 يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه، وسماهم خاثئنين لأنفسهم؛ لأن ضرر ذلك عائدٌ عليهم، ثم تاب الله عليكم

على نبي الله يعقوب، بل قال لهم معرضًا عن كلامهم إلى ماوقع في نفسه من تمالئهم علي: بل سولت لكم أنفسكم أمرّا، فسأصبر صبرًا جميلًا على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه؛ حتى يغرجه الله بعونه ولطفه، واللّا الله المستعان على ما تذكرون من الكذب . والمحال
ثم إن إخوة يوسف لما ذكروا ذلك الككلام واحتجوا على صدتهم بالقميص
㢄
. أَّرًا
وتالَ تعالى:侕 (arror
[يوسف:بr]].

هذه الآية كنظيرتها السابقة، فلما جاءوا
يعقوب وأخبروه بما يجري اتهمهمم، وظن أنها كفعلتهم بيوسف، أي: لما كان حنيا صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكـم

(1) انظر : تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير rVo/\&.



صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، نقال لها: أحندك طعان قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، نجاعاته امرأتها فاته، فلما راثه قالت: خيبةً لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: ولْ
 شُديذًا، ونزلت:
 وأخرج أيضًا عنه رضي الله عنه:(لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجالٌ يـخونون أنفسهم)، فَأْزل الله
 وجاء العتاب في قوله تعالمى:

- 蒀 وفي ذلك يتساءل الطبري: وما هذه الخخيانة التي كان القوم يختانونها أنفسهم' التي تاب الله عز وجل منها عليهم فعفا عنهم؟1 ثم يجيب بنفسه قائلاً: كانت خيانتهم
 باب قول النله جل ذكره: (أحل

أخرجه البخاري في صحيتحه، كتاب التُنسير، باب قول الله جلّ ذكره: (أحل لكم ليلة
الصيام)، ז/ ب ب، رقم 1•

بقبول التوبة، أو بالتتخفيف عنكم بالرخصة والإباحة، وعفا عنكم باللعفو من الذنبك وبالتوسعة والتّههيل. ثم قال: ابتغوا بمباشرة نسائكم حصول ما هو معظم المقصود من النكاح وهو حصول النسل، أو ابتغوا مما كتب لكمب من ون
 الليل، حتى يمتاز الليل عن النهار، وذلك ونك
 أتموا الصيام اللى الليل، فعند إقبال الليل يفطر الصائم ويحل له الأكل الها والشرب وغيرهما، ولا تباشروا النساء وأنتم عاكفون في المساجلد، وهذه الأحكام سلود اللها وأصل الحد: المنع، ومن ذلك سميت الحدود حدودا؛ لأنها تمنع أصحابها من العود. ومعنى النهي عن قربانها: النهي عن تعليها بالمخخالفة لها، والنُهي الوارد ليس في ذات الحدود، بل عن اقترابها في قوله تعالى
 لكم هذه الحدود يبين لكم العلامات الهادية

إلى الـحق (1)
وأخرج البخاري عن البراء بن عازبِ رضي الله عنه، قال: (كان أصحاب محاب محمدِ صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صان صائمّا، نحضر الإفطار، فثام ثبل أن يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسي؛ وإن قيس بن
(1) انظر: فتح الثدير، الشوكاني / (10-Y|E/

والعتاب أيضًا في قوله: : الما يَتَقُوُنِ المخالفة؛ لأنه لو لم يبين لهم الأحكام لما لما امتلدوا لطريق الصوواب، أو لعلهم يلتبسون في الإتيان بالمأمورات على وجها الصحيح، إذ لو لم يبين الله لهمّ؛ لأثوا بعباداتٍ غير مستكملةِ، وهم وإن كانوا معذورين عند عدم البيان، وغير مؤاخذين بإثم التصصير إلا أنهم لا يلالغون صغن الئقوى (8)
وقال تعالى:



 \% المعنى: ولا تجادل يا محمد صلى الله عليه وسلم فتخاصم عن الذين يخونون أنفسهم، يجعلونها خونةّ بخيانتهم ما خانوا بانوا من أموال من خانوه ماله ومم بنو أبيرقي، فلا تخاصم عنهم من يطالبهم بحقوتهمّ وما خنانوه فيه من أموالهم، فالله لا يحب من كان من صفته خيانة الناس في أموالمهم، وركوب


 (0) انظر: جامع البيان، الطبري

أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين، أحدهما: جماع النساء، والآلخر: المطعم والمشرب في الوقت اللذي كان حر امتا ذلك عليهم (1). ويدلل على إجابته بقول أسنده لكثيرين أن ناتًا من المسلمين أصابوا النساء والطعام في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورجل من الأنصار، فشككوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:


ومنى العتاب في قوله:
 كيالي الصوم، فالاختيان هنا معبرٌ به عما وقعوا فيه من المعصية بالجماع، وبالأكل بعد النوم، وكان ذلك خيانةً لأنفسهم؛ لأن وبال المعصية عائدٌ على أنفسهم، فكانْ قيل: تظلمون أنفسكم وتنقصون حقها من التم الخخير، فتستأثرون أنفسكم فيما نهيتم عنه، بقوله: من خيانتهم لأنفسهم، فتجاوز عنكم وعفا عنكم ولم يعاقبكم بما فعلتم، والتخفيف

عنهم بالرخصة والإباحة (+).
(1) انظر: :جامع البيان، الطبري ب/ \&q٪.
 (Y) انظر: البحر المدحيط، أبو حيان (r/r/r


لقتادة بن النعمان، وخبأها عند يهوديٍ فحلف طعمة ما لي بها علمّه، ورماه بالسرقة، فاتبعوا أثر الدقيق إلى دار اليهودي، فقال اليهودي: دفعها إلي طعمة، فسأل قوم طعمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن صاحبهم وأن يبريه (غ) وعن قتادة: ا ذكر لنا أن هؤلاء الآيات أنزلت في شأن طعمة بن أبيرق، وفيما هم
 وبين الله شأن طعمة بن أبيرق، ووعظ نيه وحذره أن يكون للخائنين خصيما (0) الـ وجاء العتاب في توجيه النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يكون خصيما لأجل الخائنين، أي: مدافعا عنهم، ويعد هذا عتاب؛ لأن أسلوبه شديد في موضعيه، وخرج مخرج التحذير مما يخشى وقوعه لاحقًا لو تكرر.
خامسًا: المتخادعة:
قال تعالى :

[البقرة:9]
وقال تعالى:
 والمخادعة: إظهار غير ما في النفس.

افتعالٌ دالٌ على التكلف والمحاولة لقصد المبالغة في الـخيانة، ومعنى خيانتهمم أنفسهم: أنهم بارتكابهم ما يضر بهم كانوا بمتزلة من

 وكذلك أنفسهم هنا: بمعنى بني أنفسهمط؛ أي: بني قومهم، كقوله:
 [البقرة:10]. أي: الذين يختانون ناسًا من أهلهم وقومهم

 عنهم، أي: لا تكن معينًا مدافعا عنه، واستغفر الله مما هممت به من معاقبة اليهودي، وقال


إن الله كان غفورَا رحيما وفي هذه الآية تشريف للرسول صلى الـى الله عليه وسلم، وتفويض الأمور إليه بقوله: لتحكم بين الناس بما أراك الله، وتقويم أيضًا على الجادة في الحكمب، وتأنيب على الئى قبول ما رفع إليه في أمر بني أبيرق بسرعة(ب)
 ابن أبيرقِ، سرق درعا في جراب فيه دقيقٌ
(1) انظر: التحرير والننوير، ابن عاشور 19ع/0. ،(انظر: تغسير الثرآند، السمعاني (Y) (Y)
معالُم التنزيل، البغوي 1/999.


وذلك أن المنافقين أبطنوا الكفر وأظهروا ع عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من
النار؛ إستدراجّا لهـمـ
 ما تحل عاقبة الخداع إلا بهمه، فدائرة الخذاع راجعة إليهم وضررها يحيق بهم ووبال فعلهم رابع عليهم، وأنهم في ذلك خلـيعوا أنفسهم لما غروها بذلكا، فخخدعتهم أنفسهم حيث حدنتهم بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية، والنفس ذات الشيء وحقيقته، فالمراد بالأنفس هاهنا ذواتهم.
بِّا لتمادي غفلتهم، والشُعور: الإحساس، أي: لا يشعرون أنهم يخلدعون أنفسهم (ب) . وعن اعتقاد المنانقين بأنهم
 قال ابن كيير:


 بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهمه، وما يشعرون بذلك من أنفسهم كما قال تعالى:
 (4) ${ }^{(4)}$
(Y) أظر: أنوار النتزيل، البيضاوي (Y/1)

الإيمان، وإذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله، ونسب ذلك إلى الله تعالى من حيث أن معاملة الرسول كمعاملته، وذلك كقوله

 وعلى هذا يوجه مفهوم المخادعة أن معناه أنهم يقدرون في أنفسهم أنهم يخادعون الله، والله هو الخادع لهمه، أي المجازي لهم جزاء خداء الهوهم، وهنا يجلر التتبيه على أمرين:
أحدهما: فظاعة فعلهم فيما تجرؤوه من الخديعة، وأنهم بمخادعتهم الرسول والمؤمنين يخادعون الله.
والثاني: الثنيبه على عظم المقصود بالخداع، وتنبيها على عظم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن معاملته كمعاملة الثله،
 فعل المخادع، فالمخادعة تكون بين اثثين، فيظهرون خلال ما ما يسرون، وكذلك مكا معناه يخدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصورة صنيعهم مع الله سبحانه وتعالى من من إظهار الإيمان واستبطان الككفر، وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم، وهم
(1) انظر: الثّاموس المتحيط، الثيروزآبادي، ص


* شيء آخر (Y)

والتعبير عن القتل بالمضارع مع كونه كالتكذيب وقع في الماضي فيه نكتة بلاغية وهي: تصوير جرم القتل الشنيع واستحضار هيتنه المنكرة، كأنه وقع في الحال؛ للمبالغة في النعي عليهم وتوبيخهم، حيث أنادت الآية أنهم بلغوا من الفساد واتباع أهوائهم أعلى درجة بهم في الضهالال، حتى ملم يعد يؤثر في قلوبهم وعظ الرسل وهديهـمَ بل صار يغريهم بزيادة الكفر والتكنذيب وقتل

أولثك الهداة الأخيار (+ ${ }^{\text {الثياري }}$
وقال تعالى: الِّلَ管

 عن مصير الرسل الذين أرسلوا إلى بني
 المنار: اهماذا كان حظ أولثك الرسل من بني إسرائيل؟ كان حظها الاستفهام التوبيخي في قوله:
 فاتعتم الهوى وأطعتم الشهوات، وعصيتم الرسل واحتميتم عليهم أن أنذروكم ودعوكم إلى أحكام كتابكم، ${ }^{\text {(8) }}$
 (Y) انظر: تنسير المنار، محمد رشيد رضا . $9 \mathrm{QA} / \mathrm{T}$
( ( ) المصندر السابق / /

سادشًا: اتباع الهوى:
غالبًا ما يجيء ذكر الهوى في القرآن
الكريم في مقام الْذم.

知

 يصف الله جل جلاله بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة، والاستكبار على الأنيباء، وأنهم إنما يتبعون أهواءومه، فذكر أنه آتى موسى التوراة فحرفوها وبا وبدلوها، وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده النذين يحكمون بشريعته، فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنياء عليه السلام أسوأ المعاملة، ففريقًا يكذبونه، وفريقا يتتلونه، وما ذاكاكا إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهرم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها؛ فلهذا كان يشق ذلك عليهم، فيكذبونهم، وريما قتلوا

> بعضهم (1).

وعن سبب التعبير بالهوى عن رنضهم للحق، قال أبو السعود: اوالتعبير عنه بذلك؛ للإيذان بأن مدار الرد والثقبول عندهم: هو المخالفة لأهواء أنفسهم والموانقة لها لا لانيا لا


ويفيد قوله: الإشارة إلى زيادة تفظيع حالهمم من آنهم عيب فيهم سلفًا وخلفًا، وهو عيب الناس يكذبون الرسل أو يقتلونهم، ولا يلتمسون إذا
 إحدى صفات النفاق، فيكون قولهم مخالفا
 تَفْعَوْوَ
ولذا خاطبهم الله سبحانه وتعالىى مستنكرا تلك الحال فيهمه، والاستغهام هنا إنكاري لإنكار واقع حالْهم من أنهم يأمرون الناس بالخير، وينسون أنفسهمب، أي إي يتركونها من غير تو جيه إليه، فيكونون بمنزلة من ينسونها، ولا يفكرون في أمرها دواعي التذكير والتفكر في ذات أنفسهم قائمة؛ لأنهم يتلون الكتاب؛ فالاكير والاستنكار للحالل التي يجتمع فيها الأمر بالخنير والحث عليه مع ترك أنفسهم لا تفعلها، وكأنهم نسوها ولم يذكروها. ولنا قال سبحانه وتعالى:
 حالهم للعقل المدرك؛ فمعنى الاستفهام: أن حالهم هي حال من لا عقل له ولا إدراك، و(ألا) هنا: للاستفهام والتنبيه إلى نفي ما وا وراءه، والفناء فاء السبيية، أي بسبب هذه

الحال يحكم عليهم بأنهم لا يعقلون (؟) . وعن معنى نسيان النفس هنا، قال

لأنفسهم فيها عذرًا من تكا تكليفِ بمشقِّ فادحةٍ، كما فعل المشركون من التعرب في
 أنفسهم بعد أن أخلذ عليهم الميثاق فتبلوه، فتتعطل بتمردهم فائدة التشريع وفائدة طاعة الأمة لهداتها
الفائدة: هذا تعليمٌ عظيمٌ للأمم أن تكون سائرةً في طريق إرشاد علمائها وهداتها، وأنها إذا أرادت حملهم على مسايرة أهوائها فقد حق عليهم الـخسران كما حق على بني إسرائيل؛ لأن في ذلك قلبًا للحقائق ومحاولة انقلاب التابع متبوعًا والقائد مقودًا، وأن قادة الأمم وعلماءها إذا سايروا الأمم على هذا الخلق كانوا غاشين لهمب، وزالت فائدة علمهم وحكمتهم واختلط

الحابل بالنابل (Y)
سابعًا: نسيان النغس من الأمر والنهي: قال تعالى:


تفسير الآية: هذا خطاب لبني إسرائيل في أمرِ يفعله علماؤهم، ويرضى به سائرهم (1) انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور (1) (Y) انظر: المصدر السابق.

حججهه، ومبينون لعباده ما أمرهم بييانه، وموصلون إلى خلقه ما استودعهم وائتمنهم عليه، وهم أترك الثناس لنذلك وأبعدهم من

نفعه وأزمدهم فيه|( ${ }^{(4)}$ وليس الأمر بالبر وفعله مقتصرًا على اليهود، بل على كل مسلم، حيث بياء فير في الحديث الصحيح عن أنس بن مالكِ رضي اللهعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأيت ليلة أسري بي رجالًا تْرض شفاههم بمقارض من نارِ، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟)، نقال: (الخطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، ومم يتلون الكتاب أفلا يعقلون) (2)

الُطبري: اومعنى نسيانهم أنفسهم في هذا الموضع نظير النسيان الذي قال جل ثناؤه: . بمعنى: تركوا طاعة الله فتركهم الله من
 الزجابج أنها ألن استفهامي، ومعناه: التقرير
 هاهنا ثلاثة أقوال: الحدها: أنه التمسك بكتابهمه، فتد كانوا يأمرون أتباعهم بالتمسك بكتابهم ويتركون أبان هم التمسك بك.
والثاني: اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن جحدمم النبي صلى الله عليه وسلم هو ألالَا تركهم التمسك بكتابهمب. والثالث: الصددقة، حيث كانوا يأمرون
 بقساوة قلوبهم، وأكلوا الربا والسحت وعن خطورة هذا الفعل - خاصة من العلماء - قال الشُوكاني: اوأشد ما قرع الله في هذا الموضع من يأمر بالخير ولا يفعله من العلماء الذٔين هم غير عاملمين بالعّلم، فاستنكر عليهم أولًا أمرهم للناس بالبر مع نسيان أنفسهم في ذلك الأمر الذي الني قاموا به في المجامع، ونادوا به في المجالس اليهامًا



( ( ) أخرجه أُحمد في "المسند، رقم


بإيجاب القصاص أو التعزير والوزر على -المسرف|"(Y)
واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه ولي القتيل، فالذي عليه أكثر المفسرين:
 الجاهلية إذا قتل منهم قتيلّ لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتل آشرف منهـ ما
a أو معناه: إذا كان القاتل واحدَّا فلا يلا يقتل جماعةً بدل واحير، وكان أهمل الجاهملية إذا كان المقتول شريفًا لا يرضون بقتل ألم القاتل وحده حتى يقتلوا معه جماعةً من أقربائه.

والعتاب جاء هنا لإبطال عادة جاهلية،
وهي قتل البريء بجريرة آخر. وقد نقل الطبري عن ابن زيد: ا إن العرب كانت إذا قتل منهم قتيل، لم يرضوا أن يتتلوا قاتل صاحبهـ، حتى يتى يقتلوا أشرف

 حقة .
وذكر أيضًا قولًا آخر في هذا الشأن: اكان المشركون يغتالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل جلالها

## 

 أولًا: حغظ النغس: 1. النهي عن قتلها. جاء النهي عن قتل النفس في عدة آيات.
睋


 مواضع: إذا تتل أحدًا فيقتص به، أو زنى وهو محصن فيرجم، أو يرتد فيقتل، ومن ألما ونى قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سبيلًا وحجة عليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنها وإنا وإن
 القتل، أي: لا يتتل غير القاتل حمية، ولا يقتل بعد ما عفا أو أخذ الدية، إلنه كان معانـا من الله تعالى فقد جعل الأمر إليه في القود

على الاستئناف، والضمير إما للمتولو فإنه منصور في الدنيا بثبوت اللقصاص بقتله وني الآخرة بالثواب، وإما لؤليه، فإن الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له وأمر الولاة بمعونته، وإما للذي يقتله الولي إسرانفا (1) انظر: تفسير السمرقندي r/

ظلم النفس أنواعٌ مختلفة ودرجات متفاوتة، فقد يكون ظلمها بالثشرك النـي لا يغغره الله إذا مات العبد عليه قبل التوبة منه، وقد يكون ظلمها بالمالمعا باصي التي التي يكون صاحبها تحت المشيئة إذا لم يتب منها، وكل أحيد ظلم نفسه على قدر درجته ومنزلته، وظلم النفس إذا أطلق تناول جميع اللننوب فإنها ظلم العبد نفسه، كما قال تعالى：：

重
 آدم عليه السلام：
 （6）
ثم قد يقرن بيعض الْنوب كقوله تعالى：居
 واظظلم النفس هو فعل ما نهى الله عنه وتوعد عليه، فإن فعله إلقاءٌ بالنفس إلى العذاب، فكان ظلمًا للنفس＂（o） وجاء النهي عن ظلم النفس في القرآن الكريم في العديد من الآيات． قال تعالى：مإِنَ

من قتلكم من المشركين، فلا يحملنكم قتله إياكم على أن تقتلوا اله بَا أو أخَا أو أحلَا منا من عشيرته، وإن كانوا مشركين، فلا تقتلوا إلا

قاتلكمه｜（1）

 اإنما الظظاهر والله أعلم النهي عما كانت الجاهلية تغعله من قتل الجماعة بالواحلدا وقتل غير القاتل، والمثلة، ومكافأة الذي يقتل من قتله｜（4）
耂
 （C）（C） ［انساء：9ب］
أجمل الطبري المعنى في هذه الآية

 أهل ملةٍ واحدةٍ ودعوةٍ واحدةٍ ودين واحلِّ، فجعل جل ثناؤه أمل الإسلام كلهم بعضهم من بعضي، وجعل الثقاتل منهم قتقيلاً في قتله إياه منهم بمنزلة قتله نفسه، إذ كان القاتل والمقتول أهل يدِ واحدةٍ على من خالف

Y Y．النهي عن ظلمها．

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

للعبادة، فإن لم يكن أحلٌ متلبسَا بالعبادة فيها فليكن غير متلبي بالمعاصي، وليس النيا عن المعاصي فيها بمقتضي أن المعاصي في في غير مذه الأشهر ليست منهياً عنها، بل المراد أن المعصية فيها أعظم وأن العمل الصالح فيها أكثر أبجرَا، ونظيره قوله تعالى:
 فإن الفسوق منهيٌ عنه في الحج وفي

وإضافة الأنفس إلى ضمير المخاطبين: للتنيه على أن الأمة كالنفس من الجسدد على

 أي: على الناس النّين فيها على أرجح التأويلين في تلك الآية، والمراد على هنا تأكيد حكم الأمن في هذه الأشهر، أي: لا لا يعتدي أحدٌ علمى آخر بالقتال (ث) وقال تعالى:





## 

 ظلم النفس على فعل الفاحشة مع أن فعل
( ( انظر: التحهرير والتنوير، ابن عاشور


铻
 مَ مَ وروى الطبري عن ابن عباس أنه فسر ضمير فيهن بالأشهر الاثني عشر فالمعنى عنده: فلا تظلموا أنفسكم بالمعاصي فير في جميع السنة؛ يعني: أن حرمة اللدين أهظم من حرمة الأشهر الأربعة في الجاهلية، ونسب لغيره أن معنى ذلك: فلا تظلموا في الأربعة الأشهر الحرم أنفسكم، والهاء والنون عائدةً على الأشهر الأربعة (1)
ومناك من يرى أن المراد كل السنة، فقد أخرج البيهتي عن ابن عباسي، قال: لا تظلموا أنفسكم في كلهن، ثم اخت اختص من ذلك أريعة أشهر فجعلهن حرمّا، وعظم حرماتهن، وجعل النّنب فيهن أعظم، والعمل الصالح بالأجر أعظم ،() (\$) والأنفس تحتمل أنها أنفس الظالمين في
 نفسه. ووجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي: أن الله جعلها مواقيت

 roro

بهذه الحال لا تستحق العبادة، فكل أمر ما أنزل الله به من حجة وبرهان النان، فهو باطل فاسل، لا يتخذ دينا، وهم في أنفسهم لئليوا بمتبعين لبرهانٍ يتيقنون بها، وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد، وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهمه، والظّن: ميل النفس إلى أحل معتقدين متخالفين دون أن يكون ميلها بحجة ولا بر برهان. وهوى الأنفس: هو إرادتها الملذات لهانها، فأينما تجد هوى النفس أبدًا تترك الأفضل؛ لأنها مجبولة بطبعها على حب الملذات، بينما العقل والشرع يردعها ويسوقها إلى

 والهدى المشار إليه محمد صلى الله عليه

وسلم وشرعه (Y) ثانيًًا: بذل النفس : 1. بذلّها ابتغاء مرضاة الله تعالى. قال تعالى:原





 . 119

الفاحشة داخل في ظلم النفس، ذلك لأنه من أبلغ أنواع ظلم النغس، فالفاحشة نوع
 كبيرة، فخص بهذا الإثم تنييها على زيادة قبحه، وأريد بظلم النفس ما وراء ذلك من الذنوب (1) .
r. جاء الأمر من الله تعالى للإنسان باتباع دينه وحظظ النفس من الشبهات والثهوات في العديد من الآيات.


 ( (a)

لما ذكر تعالْى ما جاء به محمد صلـ الـي الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، والأمر بعبادة الله وتوحيده، ذكر بطلان المان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء، ولا تنفع ولا تضري، وإلما هيا هي أسماء لا حقيقة لها ولا أنزل الله تعالى بها
 وآباؤهم الجهال الضهالال، وابتدعوا لها منا من الأسماء الباطلة التي لا تستحعها، فخذلعوا بها أنفسهم وغيرهم من الناس، نالالّلة التي
(1) انظر: أنموذج جليل في أسيلة وأجوبة عن غرائب آي النتزيل، الرازيني ص or

بيعة العقبة لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا سبعين رجلًا ، على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا وأن يمنعوه مما يمنعون أنفسهمّ، كما يلي: أخرج الواحدي:(قال محمد بن كعبٍ القرظي: لما بايعت الأنصار رسول اللّ صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة بمكة، وهـم سبعون نفسّا، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شينًا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: الجنة، قالوا: ربح البيع، لا

نقيل ولا نستقيل. فنزلت هذه الآية) (غ) ولـي
 نَفُّحْ بَأَلْفِبـا قال الرازي: أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الششراء: البيع، وتحقيقه أن المكلف باع نفسه بثواب الآخرة، وهذا البيح هو أنه بذلها في طاعة الله من الصلاة والصيام والحج والجهاد، يبتغي بذلك ثواب الله، فكان ما يبذله من نفسه كالسلعة والبة، وصار الباذل كالبائع، والله كالمشتري، وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة، حيث قال
(६) أسباب النزول، الواحدي ص MMT، رقم
 المعنى: إن الله اشترى من المؤمنين
أنفسهم وأموالهم بالجنة وعدًا عليه حقًا، وعدهم الجنة جل جلالهم وحقّا ولّا أن يوفي لهم به في كتبه المنزلة التوراة والإنجيل والثقرآن، إذا هم وفوا بما عاهد إدوا الله فقاتلوا في سبيله ونصرة دينه أعداءه فقتلوا وقتلوا، ومن أحسن وفاءً بما ضمن وشرط من الله؟! فاستبشروا أيها المؤمنون الذين صدقوا الله فيما عاهدتم ببيعكم أنفسكم وأموالكم باللني بعتموها من ربكم، فإن ذلك هو الفوز العظيم، فما من مسلم ولله في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها في قول وله الله، إلا وله اللجنة، بايعهم الله فأغلى لهم
 وعن كيفية شراء الله المؤمنين أنفسهم وأموالهـم قال صاحب زاد المسير: پفأما اشتراء النفس فبالجهاداد، وفي اشتراه الأموال الحوال وجهان: أحدهما: بالإنفاق في الجهاد، والثاني: بالصدقات "(Y) وعن سبب تسمية ذلك بيعا، قال القرطبي: (اسمى ذلك كله بيعًا وشراء على وجه المجاز، تشييا بعقود الأشرية
 ذكر في أسباب الثنزول أن الآية نزلت في

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

نَسَيُقُقِيِ المعنى: إن اللذين يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية تحت الشُجرة على قتال قريشِ وأن لا يفروا عند لقاء العدو،
 فأخبر سبحانه وتعالى أن هذه البيعة لرسوله صلى الله عليه وسلم هي بيعةٌ له؛ فمن يطع الرسول فقد أطاع الله وذلك لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة؛ لأن عقد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله سبحانه وتعالى من غير تفاوتٍ، كأنهم يبايعون الله بيعتهم نبيه، فمن نقض ما عقد من البيعة فإنما ينقض على نفسه؛ لأل ضرر ذلك راجع" إليه لا يجاوزه إلى غيره، ومن أوفى وثبت على الوفاء بما عاهد عليه في البيعة لرسوله فله الأجر العظيم وهو الجنـة وجاء عن مجاهد وغيره: يعني: أعراب غفارِ


الأعراب النين كانوا حول المدينة (ع) وعن شدة وقوة هذه البيعة قال السعدي:
 آَيْتِهَ بتلك المبايعة، وكل هذا لزيا لـيادة الثأكيد والتقوية، وحملهم على الوفاء بها، ولهنا


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) انظر: فتح الثّدير، الشوكاني (2V-OY/0، } \\
& \text { محاسن التّأويل، التّاسمي }
\end{aligned}
$$

سبحانه وتعالى:
 - ${ }^{\text {(1) }}$

 تقول: شريت هذا المتاع أي: بعته، وشريته:
 أخرج الحاكم عن عكرمة قال: (لما
 كنانته، فأخرج منها أربعين سهمْا، فقال: لا تصلون إلي حتى آضع في كل رجلٍ منكم سهمْا، ثم أصير بعد إلى السيف فتعلملمون أني رجلّ، وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم، وعن أنسِ نحوه، ونزلت على النبي

 رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحیى

ريح البيع قال: وتلا عليه الآية) (ب) .



IVA/1 (ب) معانى القرأنّ، الأنخفش
(Y) أخرجه الحـاكم في الدستدركّك، باب ذكر

 وقال عنه: صحيحّ على شرط مسلمّ، ونم يتر جاه.
وصحتحه الألبناني في فقه السيرة صIOV.
 ذلك راجع إليه، وعقوبته واصلة له |" (1) . ويأتِي الزورقاني بنكتة مهمة تعبر عن دقة
 وراء هذا العتاب رحمة الرسول بألألعدائه، وإخلاصه لدعوته، وتفانيه في وظيفتهـ،
 التوجيه: هو في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصبر مع المؤمنين، وعدم ترك عنايته بالفقراء منهم، والانتباه إلى غيرهم؟ إرادة لزينة الحياة الدنيا. Y Y إزهاق النفس في مساخط الله تعالى. إزماق النفس في مسانطط الله تعالى جاء في عدة آيات:
قال تعالى: :偅

[التوبة:00] 0
وقال تعالى:

 [التوبة:010].
يعني بإزهاق النفس في قوله: وِّوَتَزْهَتَ
 فيموتوا على كفرهم بالله وجحودهم نبوة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مناهل العرفان، الزر رقاني }
\end{aligned}
$$

وكذلك عن أممية هذه البيعة، قال ابن
 يَكْكُّ
 كنه هذه البيعة بأنها مبايعةٌ لله ضرورة أنها مبايعةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار رسالته عن الله صار أمر هذه البيع البيعة عظيما خططيرًا في الوفاء بما وقع عليه التبايع اليع وفي نكث ذلك، والككلام تحنيرٌ من نكث هذه البيعة وتفظيع" له؛ لأن الشرط يتعلق بالمستقبل |(4)



 وَكانَ المعنى: ني هذه الآية نهى الله جل جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم عن طرد ضعفاء المسلمين ونقرائهم، وأمره أن يصبر نفسه معهم، وأن لا يعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الثدنيا، فنهاه عن إطاعة الكفرة في ذلك، ويين أن طرد ضعفاء المسلمين اللذي طلبه كفار العُرب من نبينا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تيسير الكريم الرحمن، السُعدي ص var. }
\end{aligned}
$$

نبي الله محمدِ صلى الله عليه وسلم، يقال ينفقون كارمين فيعلبون بها بإخراج الزكاة



زهت الباطل: إذا ذهب ودرس (1).

وعن علة إعطائهم ذلك المال وتكثيره لهم، قال الجزائري: (اووجه تعليّهم بها في الحياة الدنيا أن ما ينفقونه من المالم الحا في الزكاة والجهاد، يشعرون معه بألم لا نظير له؛ لأنه إنفاق يعتبرونه ضدنهم وليس في صالحهم، إذ لا يريدون نصر الإسانـان ولا ظهوره، وزيادة على هذا يموتون وهم كافرون فينتقلون من عذاب إلى عذاب أشدل| (8) عليه وسلم: ولا تعجبك يا محمد أموال هؤلاء المنافقين وأولادمم، فتصلي على أحدهم إذا مات وتقوم على قبره من أجلمل كثرة ماله ووللده، فإني إنما أعططيته ما أعطيته ألما من ذلك لأعذبه بها في الدنيا بالغموم والهموم، بما ألزمه فيها من المؤن والئنقات والزكوات وبما ينوبه فيها من الرزايا
 وليموت فتخرج نفسه من جسده، فيفارق ما ما أعطيته من المال والوللد، فيكون ذلك حسرة عليه عند موته ووبالًا عليه حيتئذ ووبالًا لا عليه في الآخرة بموتها، جاحدَا توحيد الله ونبيوة نيهي محمدِ صلى الله عليه وسلم (ث) فمعنى الآية: أي: لا تستحسن ما أعطيناهم ولا تمل إليه فإنه استدراجّ، وإنما يريد الله ليعذبهم بها، وقيل: في الكلام تقديمّ وتأخيريّ، والمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الححياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، وقيل: المعنى فلا تعجبك أموالئهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعلبهم بها في الدنيا؛ لأنهم منافقون نهم
(ب) انظر: المصـدر السابق T11

وقال تعالى:




عمران:•بـ]
عما تدل عليه فاصلة الآية. قال الشوكاني:
 على أن هذا التحذير الشديد مقترنُ بالرأفة

منه سبحانه بعباده لطفًا بهم |" (T)
 يعود إلى ما عملت من سويء، أو يكون عائلّا إلى يوم أي: تود أنه تأخر ولم يحضر (غ) ثانيًا: الشهادة على النفس:


侕 . المعنى: أي: يوم نحشر عالم الجن والإنس ثم نقول لهم: ألم يأتكم رسلّ؟ فيعترفون بما فيه افتضاحهم، ومعنى رلمَا ولما كانت الجن ممن يخاطب ويعقل قال:

$$
\begin{aligned}
& \text { مدارك الثتزيل، الثنسفي } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

## |

أولًا: المحاسبة والمحازاة على
الأعمال:
قال تعالْى :毛

يقول تعالى ذكره مخبرّا عن قيله يوم القيامة حين يبعث خلقه من قبورمه لمو قو الحساب: اليوم يثاب كل عاملِ بعماله، فيوفى أجر عمله، فعامل الخير يجزيّى الخير، ،

وعامل الشر يجزى جزاءه فلما قرر أن الملك لله وحده في في ذلك

 شرُ، فكل نفس تجزى بما عملت في الدنيا، وأن الظلم مأمون منه، بل يجزي باليا بالحسنة عشر أمثالها، وبالسيئة واحلدة؛ ولهنذا قال:
 للعييد، وأن الحساب لا يبطئ لأنه لا يشغله حساب عن حساب فيحاسب الخلق كله في وقت واحد، أي: يحاسب الخلالتق كلهم كما يحاسب نفسّا واحدةً، وهو أسرع



[^2]المعنى: وجاءت يوم ينفخ في الصور كل نْسِ ريها، معها سائثّ يسوقها إلى الله، وشهيدّ يشهد عليها بما عملت في الدنيا منا من

خير أو شير (ب)
لكن الططبري أخرج عن ابن عباسي، قوله: 1: السائق من الملالئكة، والشهيد: شاهلٌ عليه من نفسه| (8)
ونرى أن القولين متقاربان و النص يحتملهما فالملائكة تسوق المذنبين الى العقاب، والجوارح تشهد على هؤلاء إذا انكروا تلك الذنوب و المعاصي. ثالثًا: المجادلة عن النفس:
 "

المعنى: يوم تأتي يوم القيامة كل نفسي تحاج عن نفسها بما أسلفت في الديا الدنيا من خيرِ أو شرِ، أو إيمانِّ أو كفرِ، وتسعى فيا في خلاصها، لا يهمها إلا ذاتها وشأنها، ولا ولا يغني عنها مال ولا أب ولا ابن ولا آخُ ولا
 عملت في الدنيا من طاعة ومعصية، ومم لا لا يفعل بهم إلا ما يستحقونه ويستوجبونه بما




منكمَ، وإن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس في الخططاب كما يغلب المذكر على المؤنث، لكن ابن عباسي قال: ال رسل الما
 من الوحي، كما قال:
 كان قومُ من الجن استمعوا إلى نيبنا صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى قومهم ,أخبروهم، فيقال لهم: رسل الله، وإن

 الدنيا، فخدعتهم وظنوا أنها تدوم، وخافوا زوالها عنهم إن آمنوا معنى الشهادة على النفس في قوله تعالى: أن الرسل قد بلغونا رسالاتك، وأنذرونا لقاءك، وأن هذا اليوم كائنُّ لا محالة. ومعنى قوله تعالى:

 جاءتتم به الرسل، وهذا حين شهونت عليهم

الجوارح بالششرك وبما كانوا يعملون (ب) وقال تعالى:
(1) الظر: الجّامع لأحكام الثقرآن، الثرطي

$$
. \Lambda T-\wedge 0 / \vee
$$


الجامع لأحكام الثرآن، الثُقطبي AV/V.

والكل يريد اتقاء ذلك اليوم الذي تطلب فيه السلامة (ب) . ومعنى توفية الجزاء بالكسب،

 بكسبه غير مظلوم ولا معتذَى عليه |(\%) .
 الكريم دليل واضح على المسئولية الكاملة للأعمال التي تقوم بها كل نفس خيرًا كانت
أو شرّا.


 هذا خططابٌ للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته على جهة التوقيف والتعجب، أي فكيف يكون حالهم أو كيف يصنعون إذا حشروايوم القيامة وتركوا كل الز الزخارفـ الثي ادعوها في اللدنيا، وجوزوا بما اكتسبوه من كفرهم واجتترائهم وقبيح أعمالهمه، واللام في قوله| ليوم" بمعنى" في"، أو بمعنى
 فلا ينقص من ثواب حسناتهم، ولا يزاد على عقاب سيئاتهم
(Y) انظر: المصـر السابق

 (0) النظر: التجامع لأحكام القرآن، القرطبي ( $01 / \varepsilon$ فتح الثقدير، الشوكاني


قلدموه من خير أو شِر، فلا يجزى المححسن إلا بالإحسان، ولا المسيء إلا من الإساءة، لا يعاقب محسنّ، ولا يبخس جزاء إحسانه، ولا يثاب مسيءُ إلا ثواب عمله
والنفس الأولى: بمعنى الذات والشـخص
 والنفس الثانية: ما به الشخخص شخصٌّ،
فالاختلافت بينهما بالاعتبار كقوله:
 والمعنى: يأتي كل أحدِ يدافع عن ذاته، أي: يدافع بأقوأله ليدفع تبعات أعماله. وضميرا كل نعسِ بحسب المعنى؛ لأن كل نفسي يدل علـ على جمبِ من النفوس (Y)
رابعًا: التوفية بـجزاء الألعمال :



قوله: السابقة؛ لأنه صالحٌ للترهيب من ارتكاب ما نهي عنه والترغيب في فعل ما أمر به؛ لأن في ترك المنهيات السلامة من الآثامام، وفي فعل المطلوبات الاستكثار من الثواب، (1) (1) (Y) انظر: التحرير والتنوير، ابن عابر عابر

$$
. r \cdot r / \lambda \varepsilon
$$

ذلك من خلال العديد من الآيات الآتية،
منها:


隹 (四) عمران:110].
المقصود من هذه الآية تأكيد تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمبالغة في إزالة الحزن من قلبه، وذلك من وجهين: أحدهما: أن عاقبة كل الناس الموت، وهذه الغموم والأحزان تذهب وتزول، وبالتالي لن يلتفت العاقل إليها. والثاني: أن بعد هذه الدار دارٌ يتميز فيها المحسن عن المسيء؛ وتأخذ كل نفسي
 من هنين الوجهين يعمل على إلزالة الحزن والغم عن قلوب العقلاء المؤمنين ("). معنى الآية: ومصير ومرجع جميع خلقه إليه تعالىى؛ لأنه قد حتم الموت علئ على جميعهم، فأوفي كل نفسي منهم جزاء عمله الما يوم القيامة، يعني: توفون أجور أعمالكم
 لأن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم، فمن نحي عن النار وأبعد منها فقد نجا وظفر بحاجته، أي: أدخل الجنة، ولا غاية


وعن هدف الاستفهام، قال أبو السعود: " لما غرهم باستعظام ما سيدهمهم وتهويل ما سيحيق بهم من الأهوال، أي: فكيف يكون


(1) فيهع

وفى الآية الكريمة بعض القضايا البلاغية
 كِسَبَتْ وعدم ذكر الجزاء، فيه إشارة إلى عدل الله اللطيف الخبير، وهو مساواة الجزاء للعمل، وكأن المثاب يوفى عمله، لا جزاء الـاء عمله، وذلك لشدة المساواة بينهما، وأكد
 لَايْتُلْمُونِ وسينائون ما يستحقون، وكل ما ما ينالهم بسبب ما فعلوا هو العدل عينه، فإذا ألقوا في في السعير فليس في ذلك ظلم بل هو العدل (Yا خامسًا: مصير ها: مصير النفس وأين ستذهب بعد الموت، جاء ذكره كثيرًا في القرآن الكريم، وذلك الكّ حتى يعرف الإنسان أين يكون مصيره إن إن هو آمن والثتم بشرع الله تعالى، أو عصاه واتي اتي




للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب التكوير.






مو ضو عات ذات صلة:
الإنسان، الروح، العقل، القلب


$$
.1 v r-I v \cdot / r \text {. }
$$

الدنيا فتسكنوا إليها، فإنما أنتم منها في غيرورير تمتعون، ثم أنتم عنها بعد قليل راحلون (1) . وقال تعالى: .
صيغة الماضي في الآية الواردة أن (إذا) مستعملةٌ في معنى الاستقبال تنبيا علا على تحقق وقوع الشرط، وجواب الشرط هو

 وَآَرَرَّتَ
 جوابٌّ لما في إذا من معنى الشرط، وهذا العلم كنايةٌ عن الحساب علم النفوس وأخرت. وإثبات العلم للناس بما قدموا وأخروا عند حصول تلك الشروط لعدم الاعتداد بعلمهم بذلك الذي كان الني في الحياة الدنيا، فنزل منزلة عدم العلم، كما




$$
4-1+2-
$$

 التتحرير والتنوير، ابن عاشور • •K/ •ع ا.| .


[^0]:    
    

[^1]:    (1) مفاتيح الغيب، الرازي

[^2]:     (Y) انظر: تفسير القر آن العظيم، ابن كثير

