

عناصر الموضوع

| 97 | \% |
| :---: | :---: |
| 97 | \| |
| 98 | anal \#13 bixy |
| 97 |  |
| 1.0 |  |
| 118 |  |

## 

أولًاً: المعنى اللغوي:
هي: الغنى والجلة والطاقة، ونتيض الضيق، قال ابن فارس: "(وسع) الواو والسين

 ورجل موسع: وهو المليء، والوسع: الغنى والجـئلمة وقدرة ذات اليد، وأوسع الرجل إذا كثر ماله، قال الله عز جل: ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الذي يدل على خلاف الضيف والعسر، وتكون في الأمكنة والحال والععل والجود (+).

## 

وردت مادة (السعة) في القرآن بصيغ متعدة، بلغت ثتين وثلاثين مرة (1). والصين التي وردت، هي:

[AQ:
[ 1 M: :

| Sle |
| :---: |
| C |

tixueli
7
النعل الماضي 11 [YY: 10 اسم الفاعل

ووردت السعة في الاستعمال القرآني بمعناها اللغوي، وهي: كلمة تدل على خلاف الضيق والعسر (Y).
(1) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ الثقر آن الكريـم، محمهد فؤاد عبد الباقي ص VO1، المعـجم المفهرس




## حفنالسين

## (

## 1 القدرة:

القلدرة لغة:
الطاقة والثوة على الشنيء والتمكن منه، والغنى والثراء، يقال رجل ذو قدرة ذو يسار
وغنى (1).
القدرة اصططلِحًا:
الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة(ץ) والقدرة: صفة تؤثر على قوة الإرادة ${ }^{\text {( }}$
الصلة بين السعة والقّدره:
أن السعة والقدرة يأتيان بمعنى الغنى وقدرة ذات اليد إلا أن القدرة فيها معنى القوة على الثيء و ألثمكن منه، والسعة فيها معنى زائد وهو الفسحة واتساع المكانان. : ${ }^{\text {ät }}$

الطاهة لغة:
الوسع، وأطقت الشنيء إطاقة: قدرت عليه، والطاقة هي: القدرة وما يستطيع الإنسان أن

- يفعله بمشقة (ع)

الطاهة اصططلاحًا:

> غاية مقدرة القادر واستفراغ وسعه في المقدور (0)
> الصلة بين السعة والطاقة هو:

أن بينهما معنىً مشتركا وهو القدرة على الشيء، إلا أن في الططاةة استفراغ الوسع في
الُمقدور.
 (0) انظر: الثروق اللغوية، التعكري ص ک

الجهجد لغة:
بالفتح، المشقة، وقيل: المبالغة والغاية، وبالضمّ، الوسع والطاقة؛ وقيل: مما لغتان في


طاتتهم تقول: مذا جهدي، أي : طاقتي (1)
الجهد اصطالامًا:
الوسع والطاقة (ث)
الصلة بين السعة والجهج:
أن بينهما معنى مشُتركا وهو الوسع والطاةة والقدرة على الشيء إلا أن في الجهد معنى ألمشقة.

الضيق لغة:
قال ابن فارس: (اضيق) الضاد والياء والقاف كلمة واحدة تدل على خلاف السعة، وذلك هو الضيق والضيقة: الفقر، يقال: أضاق الرجل: ذهب ماله(|(\$)

الضيق اصطلاحُما:
الفقر وسوء الحال(8).
الصلة بين السعة والضيق:
أن الضيق ضد السعة.






هو: الغني، وقيل: الواسع هو: المحيط

 هو: الجواد اللني يسع عطأوه كل شيء، وقيل: الواسح هو: واسح الفضل، يوسع على من يشاء من عباده، وقيل: الواسع هو: الذي يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال، وقيل الواسع هو: واسع الفضل والصفات وعظيمهمال، وقيل الواسع هو: العالمّ، فيرجع معناه إلى صفة، العلم، ألي : أنه يسع علمه كل شيء، كما قال تعالى:

ومن المغسرين من فسر قوله تعالى:
 بأنه: واسع الشُريعة بالثترخيص لهم والتوسعة على عباده في دينهم، لا يضطرهم

إلى ما يعجزون عن أدائه( ${ }^{\text {(Y) }}$
قال الإمام ابن جرير: (اومعنى قوله: كا كا كلهم بالكفاية والجود والإفضهال، وهو عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب

عن علمه بل هو بجميعها عليم"(ب)


(Y) انظر: تفسير "الثقرآن، السمعاني

 ( انظر : جامع البيّئن / (Y)

إن السعة في حق الله تعالىي تتضح من خحلال بيان معنى اسم الله: (الواسع)، واسمه: (واسع المخفرة) بالإضافة لبيان سعة رحمة الله تعالى، وسعة علمه سبحانه؛ واقتران اسم الله الواسع بأسماء الله الحسنى، وذلك في النقاط الآتية: أؤلا: معنى اسم الله (الواسع) : إن من أسماء الله الحسنى اسمه: (الواسع)، وهو على وزن (فاعل)، وقد ورد هذا الاسم في الققرآن الكريم تسع مرات منها

 [البقرة:110] 10 ]
وقوله تعالىى:





 وقوله تعالى:
 . وقد ذكر المفسرون العديد من معاني هذا الاسم اللكريم منها قولهم: الواسع

واسم الله (الواسع) يجمع هذه المعاني وأسماء الله تعالي: (الواسع والموسع)

 [البقرة:110]

 وقوله تعالى:

والديليل من المنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إنّ أول الناس يقضى يوم القيامة... ورجل وسّع الله عليه وأططاه من أصناف المال) (8)
والفرق بين لفظ (الموسع) في حقه تعالُى في قوله تعالىى:
 أي: أنه تعالى ذو الوسع والسعة والقدرة والثقوة والملك والغنى المطلق، والموسع لأرجاء السماء وأنحائها، بخلقها وخليا والت غيرها، لا يضيق عليه شي يريده، وأنه سبحانه الموسع على عباده بالرزة والفضلـ والنعم. أما لفظ (الموسع) في حق العبد الوارد في قوله تعالى:

 (8) أخرجه مسلم في صصيسه، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار،


المكان، فهو تعالى لا يحصر ولا يتحدد، فيصح أن يتوجه إليه فى كل مكان (1) وهي وهو عند إجرائه على الذات يفيد كمال صفانـاته الذاتية وهي: الوجود، والحياة، والعلم، والقدرة، والحكمة (Y)
ومن أسمائه تعالى (الموسع): وهو اسم من أسماء الله تعالئى على وزن (مفعل) وقد ورد هذا الاسم في القرآن الككريم مرةّ واحدةً بصيغة الجمع في قوله تعالىى:
 ومعنى اسمه تعالئى (الموسع): أنه تعالى ذو الوسع والسعة، أي: القادرد، وقيل الموسع: أي :لأرجاء السماء وأنحائها، أي:
 عليه شي يريده، وأنه سبحانه: الموسع على

عباده بالرزق (ب) .


 النكتِ واليون، الماوردي \&/^، ، التحرير

(r) النظ: جامع البياذ، الطبري (ب) ،(الماني الثرآن وإعرابه، الزجاج النكتت والئيون، الماؤودي لأحكام القرأند، القرطبي


ويكون معنى قوله تعالى: رِّهِّنَّ رَبَّكَ
 شيء، ومغغرته تسع الذنوب كلها لمبا لمن تاب منها، حيث يغفر الصغغائر باجتناب الكبائر كقوله تعالى:锰





فقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غفور، أي: كثير المغفرة، وأنه ذو الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة، ويرحم الخلائق في الدنيا. وبين في مواضع آخر: أن هذه المغغفرة شاملة لجميع الذنوب بمشيئته جل وعلا إلا من مات على الشرك لقوله:


[النساء:1^ع]. وقوله تعالى: وا
 .


 العظيم، ابن كثير /VY
 فهي تدل على الغنى والقدرة على الإنفاق النسبي؛ وذكرت في مقابل المقتر وهو: الفقير الذي يكون في ضيق من وقلة ذات اليد.
 إن من أسماء الله تعالىى الحسنى: (واسع
 المغفرة مرةً واحلدةً في قوله تعالى:

أي: أن الله تعالى هو الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب، ويتوب عل كل من يتوبي فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دصوتني ورجوتني غفرت لكك على مالى ما كان ثيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنيت عنان السماء ثم استغفرتني غفرت الك الك، ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقرابي الأرض خطأايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك

بقرابها مغفرة) (1)
(1) أخرجه النترمذي في سنته، أبواب الدنعوات
 في فضل التوبة والاستغنفار وما ذكر من رحمة
 قالل الترمذي: هنا حلويث حسن غريب لا لا نعرفه إلا من هنا الوجها وحسنه، الألبّني في صحيح التجامع، رقم







ثالثًا ：سعة رحمة الله تعالى ： ذكر ربنا جل وعلا أنه رحمته وسعت كل

شيء
فال تعالى：： نَسَآَ
 وقال سبحانه： رُبِّحِّ

范

وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى：侵 أحلها：أن مخرجه عام ومعناه خاصى، وتأويله：ورحمتي وسعت الموّمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالىى： قاك عباس． （Y）انظر ：أضواء البيان، الشنثيطي ب／（Y／

وقوله تعالى：

［لِ
وقد بين سبحانه أن هذه الر حمة الواسعة،
صادرة عن علم شامل للظواهر والبواطن، تعالى：


أْفُسْ أي：إن الله بصير بكم، عليم بأحوالكمم وأفعالكم وأقوالكم التي ستصلدر منكمب، حين ابتدأ خلقكم بخلق أبيكم آدم من ون التراب، واستخرج ذريته من صلبه، وحين إم صوركم أجنة في أرحام أمهاتكمه، وتعهدكم بالنمو والتكوين في أطوار مختلفة．والجنين： هو الولد ما دام في البطن، وفائدة قوله：في بطون أمهاتكم التنبيه على كمال الال العام والقدرة، فإن بطن الآم في غاية الظلمة، ولمن علم بحال الُجنين فيها لا يخخى عليه ما فا فهر

من حال العباد（1）
لكن مع هذه المغفرة الواسعة قل بين في مواضع أخر أنه مع سعة مغفرته، شديد
食
［الرعد：ج］．
وقوله تعالى：


والآية عظيمة الشمول والعموم، كقوله تعالى إخباراً عن حملة العرش ومن حوله

 سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن كله عز وجل ما مائة
 تعطف الوحوش على أولادها وأخر تسعةً
 الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، قال تعالى:
[الأعراف:107] وقال سبحانه:
 وهذه الآية من العام اللني أريد به

[الئنمل:بז]. فرحمته وسعت في الدنيا البر والفاجر،

وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصةِّ (0)
البغيري ( ( أخرجها مسلم في صحيهده، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة ألّه تعالى وأنها سبقت غضبيه،
رقّمّ


 الرازي كثير
(0) انظر: التفسير الوسيط، الواحدي (0/r)،

والثاني: أن هذه الرحمة على العموم في الدنيا، والخصصوص في الآخرة وتأويلها: ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا، والبا، البر والفاجر، وفي الآخرة هي للمتقين خاصة المة، قاله الحسن، وقتادة، فعلى هذا هذا، معنى الرحمة في الدنيا للكافر أنه يرزة ويدفع

 عن من دخل فيها، أو يكون يعني الر حمة التي قسمها بين الخلانق يعطف بها بعضهم على
 والثالث: أن الرحمة: الثوبة، فهي على العموم، قاله ابن زيد. والرابع: أن الرحمة تسع كل الخلق
 دخولهم فيها لوستهمم، قاله ابن الأنباري، قال الزجاج: (اوسعت كل شيء في الدنيا،
 قال المفسرون: معنى فسأوجبها، وفي الذين يتقون قولان: أحدهما: أنهم المتقون كلشرك، قاله ابن عباس، والثاني: للمعاصي، قاله قتادةه( (Y) الث
(1) انظر: معانى الثر آن، الأخفش / / • عّه، جامع البيان، الطبري r109/109، التفسير الوسيط، الواحدي $10 / \mathrm{F}$ ( 10 .



والمعنى: إن رحمة الله مع أنها عامةًّ شيء في الأرض ولا في السماءء يعلم ما شاملةَ، تسع الوجود كله، وهي على سعتها، يلج في الأرضى، وما يخرج منها، وما ينزل
 الذذين آمنوا واتقوا.. ثم إن العصاة في الدنيا عليمه والآيات الدالثة على سعة علم الله لم يحجب الله عنهم نعمه، ولم يحرمهم بك المل شيء كثيرة في كتاب الله اللزيز، منها





*(4)

- ${ }^{(Y)}$ [9^: a$]$

ومما يدل على سعة علم الله تعالى الآيات التي تدل على أن الله بكل شيٌ ووجه تعقيب صفة عموم العلم بصفة عليم: ومن هذه الآيات قوله تعالى:

 وقوله تعالى: (

وكذلك الآيات التي تدل على أن الله عالم بالغيب والشهادة، ومن هذه الآيات قوله تعالى :县伿





الله بهـم عند هذا الحد من العذابب الذي هـم فيه، وذلك رحمة من رحمته، ولولا ذلك لضاعف لهمم هذا العذاب الذي هـم أهل له

بما ارتكبوا من آثام (1)

الرحمة أن عموم العلم يتتضي آن لا يغيب عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجتهم إليه، فهو يرحم الُمحتاجين إلى رحمته ويمهل المعاندين إلىى عقاب الآخرة"(Y).

رابـعًا: سعة ععلم الله تعالى :
إن علم الله واسع وشامل، لا يخفى عليه


 (1)
(1) انظر: التثفسير الثقرآني للثقرآن، عبد الثكريم الخططيب


مجاز عقلي، لأن المحيط هو علم الله تعالى
[الحشر :Hr]] فإسناد الإحاطة إلى صاحب لان العلم مـجاز في عدم خفاء شيء من عملهم عن علم الله تعالىى، ويلزمه أنه محجازيهـم عن عملهـم بما يجازي به العليم القدير من اعتدى على حرمه، وتضهمن ذلك الوعيد النشديد والتقريع البالن، وإذ كان تعالى مححيطأ بجميع الأقوال والأعمال، فكان ينبغي أن تستر القبائع عنه

بعدم ارتكابها خامسًا: ا اقتر ان اسم الله الواسع بأسماء

الله الحسنى:
اقترن اسم الله الواسع ببعضى أسماء الثله اللحسنى، وهذا الاقتران يتناسب مع هذا

الاسم سياقًا ومعنى وهي:
ا ا انتران الواسع بالعليم.
إن اسم الله (الواسع) اقترن في سبع آيات، التي ورد فيها باسمه (العليم) ، ومنها قوله تعالنى:


 وقوله:
 فالله واسع عليم الي: واسع بالعطاء،

 ابن عاشور • / ع


(100)

ومما يدل على سعة علم الله الآيات الْدالة على إحاطة علم الله بكل شيء، وقد أوضح هذا المُعنى في آيات في كتأبه العزيز
毛



وقوله تعالىى:

والثتعبير بالإحاطة استعراض لعظمة الله وسعة ملكه، ومقدار سلطانه، الذي يشمل كل شيء، وينفذ إلى كل شيء! ومن كان هان ها شأنه، وتلك صفته، فإن من السفه والضهلا أن يولّى الإنسان وجهه إلى غيره، أو يعبد
. معبودا سواه
وإسناد الإحاطة إلى اسم الله تعالىى
(1) انظر بـحت: مفهوم الأسماء والصفات، سعد ندا، منشور في متجلة الـجامعة الإسالامية

II ص-olE+1
(Y) انظر: التفسير الثقرآني للقرآن، عبد الكريم الـخطيب 91 / 91 /

عليم بالنية، وقيل: واسع القدرة على ولىي ولعل هذا يشير إلى: أن الله سبحانه
 العلم بمن يستحق هذا العطاء، سواء أكان هذا العطاء رحمةّ، أو مغفرة، أو ملكاً، أو الو مالأ، أو علماً، او أي نوع من أنواع العطاء، وعطاؤه سبحانه - فضها عن الي كونا كمال العلم- نهو مع كمال الحكمة، وسعة المغفرة(8)
Y. ا. اتقران الواسع بالحكبم.

وجاء اسمه تعالىى: (الواسع) مقترنّا باسمه (الحكيم) مرة واحدة في قوله تعالى:多 وَ إن اقتران اسم الله الواسع بالحكيم ناسب ذلك ذكر السعة؛ لأن اسمه الواسع عام في الغنى والقدرة والعلم وسائر الكمالات، وناسب ذكر وصف الحكمة،

وهو وضع الشيء موضع ما يناسب(0) قال الراغب الأصغهني:(والواسع: عام في الغنى، والقدرة، والعلمه، وعقبه بالحكم، منبها أن السعة ما لم يكن معها الحكمة، والعلم، كان إلى الفساد أقرب منها إلى الصلاح|"(1) فقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه الثله
(£) انظر: المصدر السابتق.



عليها من الجزاء (1).
وهو كذلك واسع الإحاطة، ووامع
الصفات؛ فهو واسع في علمه، وفي قلدته، وسمعه، وبصره، وغير ذلك من صفاته؛
 شيء، وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: االواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتهانا، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم
الجود والكرم|"(\$) .

وقد ختم الله تعالى هذه الآيات باسمين
من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها ومها : الواسع والعليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه، فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع اللضضل ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه ونضله لا يناتض حكمته بل يضع نضله مواضعه لسعته ور حمته ويمنعه من ليس من

أهله بحكمته وعلمه( (1)
(1) البحر المحيط، أبو حيان ب/ 70^.

$$
\text { (Y) تيسير النكريم الرحمن ص } 9 \text { ه. }
$$





 اللسامعين لما سمعوا ذلك الامتنان شكروا الله وهجس في نفوسهم خاطر البحث عن في جميع أفعاله وأقداره وشرعه، وتدبيره

وقضاياه في خلقه(1) .
r. إ إضافة الواسع إلى المغفرة. سبب هذه الرحمة بهم فأجيبوا بأن ربهم أعلم بحالْمم من أنفسهم فهو يدبر لهم ما لا
. يخطر ببالهم (Y) جاء اسم الله (الواسع) سبحانه مضافًا




 في إضافة اسمه سبحانه وتعالى: (الواسع) إلى المغغفرة إشارة إلى أن مغفرة
 باجتناب الكبائر، والكبائر بالثوبة، وفي
 كذلك إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له، وكانْها لم تكنن، وإن لم الم يتب منها فهو تحت المشيئة: إن شاء غفر الله له، وإن شاء عاقبه بما يستحق، ويكون معنى قوله
 وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تأب منها، كقوله تعالىّى
 (1) انظر: جامع البيان، الطبري OVV/V، أنوار



## (10)

[لإلبراء: بَ].

أي: كما مم متفاوتون في الدنيا فهذا فقير، وهذا غني موسع عليه، فكذلك هم في الآخرة هذا في الغرفات في أعلى اللدرجات، وهذا في الغمرات في أسفل الدركات، ومع هذا الثفضضيل بين الثناس في الدنيا والآلخرة، يكون أطيب الناس في الدنيا من أسلمورزق كفافًا(")، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم:(قد أفلح من أسلم ورزق كفاناً وقنعه الله بما آتاه) (ث)
وهذا التفضيل في الرزق هو مقتضى
 أي: إن ريك ذو خبرة بعباده، ومن اللني تصلحه السععة في الرزق وتفسلده؛ ومن النئ وني


ذو بصر بتدبيرهم وسياستهم (+).
وليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن اللله يعطي ويمنع ويضين الينا
 واصطلامُّا هو: ما ما يكون بِّدر الحّاجة ولا يفضلم منه شيء، ويكف عن السؤوالن.

 الكجرجاني ص الجيا
 باب


## "

إن السعة نعمة من نعم الله تعائى التي ينعم بها على من يشاء من خخلقه، ويمنعها على من يشاء من خلقّه، وتجري على نعنمة السعة كل الأحكام الشرعية المقررة على النعم، من واجب الشكر عليها وبذلها لمن

مو محتاج إليها، وذلك في النقاط الآتية:
أولًا: السعة في المال:

إن السعة في المال نعمة إلهية يمنحها
الله تعالى لمن يشاء، ويمنعهاعمن يشاء.
قال تعالى: :


وقال سِبحانه: هِ هِ هَ

$$
\text { [لإلسراء: : }{ }^{\text {a }}
$$

وقال جل شأنه:


فالله سبحانه وتعالى يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر على من يشاء، أي: بحسب ماله في ذلك من الحكمة يبسط على هذا من المال كثيرآ، فيسط لهن الهذا في رزفه، ويضيق ويقتر على هذا في رزةه، وله ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره، كما قال


لوجود من هو أحق بالملك، وأنه فقير ولا بد للملك من مال يعتضد به، وإنما قالوا ذلك؛ لأن النبوة كانت في سبط لاوى بن يعقوب، والملك في سبط يهوذا ولم يكن طالوت من أحد السبطين، ولأنه كان رجالًا سقاءً أو دباغاً فقيراً، وروى أن نيها الله تعالنى حين طلبوا منه ملكاً، فأتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم، فلم يساوها إلا طالوت: طها يريد أن الله هو الذي اختاره عليكم، وهو أعلم بالمصالح منكم ولا اعتراض
 من النسب والمال وهما: العلم المبسوط والجسامة||(4) وكان بنو إسرائيل اعتقدوا أن الملك يستحق بالوراثة وكثرة المال، وكان فيهم أسباط ملوك، فلما أنبأهم نبيهم أن الله بعث لهـم طالوت ملكاً، ولم يكن من بيت الملك، ولا كان ذا مال، استعظموا، فراجعوه وقالو الو ا:
 الله تعالى عليهم بأنه:
 وإنما هو بإيتاء الله تعالىى واختياره، والثله واسع أي: واسع الرزق والفضل، والرحمة

$$
\begin{aligned}
& \text { rar/l / الكشاف (Y) } \\
& \text { (Y) انظر: تفسير الراغب الأصغهاني (Y/) (Y) }
\end{aligned}
$$

ويوسع ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة، وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود رضي الله عنه (إله
 وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب)(1) فقد أوسع الله على قارون بالمان المال الكثير

كع كفره وعصيانه.



 كما أن العادة في نظر الناس القاصر أن السعة في المال من أسباب الملك والسلطان في الأرض؛ وهذا منا ما صوره






 قال الإمام الزمتششري:اوالمعنى: كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك (1) أخرجه أحمد في مسنده، رقم YYVY، .119/4
وصححیه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقـم



 أي: لو وسعه عليهم لبغوا، قال المفسرون إن المراد بالعلم في الآية: هو العلم بالحروب، والظاهر علم الديانات والشرائع (غ) . والمعنى: زاده بسطةً في العلم بالحربا وبا والجسسم بالطول، وكان يفوق الناس برأسه
 أعطاه من العلمه، وقال بعضهمم: بسطته في العلم هو أن انتفع هو به ونفع غيره فصار له به بسطة أي : جود آلي ، وبسط له في الج الجسم قدرأ يزيد على ما أعطى أهل زمانه قال الإمام الرازي: پوقدم العلم على الجسم ولا شك أن المقصود من سائر النعم سعادة البدن، فسعادة البدن أشرف من الـا السعادة المالية فإذا كانت السعادة العلمية راجحةة على السعادة الجسمانية فأولى أن تكون راجحةٌ على السعادة المالية) (N)
(६) انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص


(0) انظر: المصادر السابقة.

(انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص (V)
 .r|A/r
( انظر: مغاتيح الغيب

وهكذا في كل زمان يظن الجهال أن أحق الناس بالزعامة والقيادة أصحاب النفوذ والثروة، كما زعم بنو إسرائيل بقولهم: مع أن الأجلدر بالقيادة أهل العلم والخْبرة والمقدرة الشخصية والخلق الكريم كما

تدل على ذلك الآية الكريمة (٪)
ثانيًًا: السعة في العلم:

جعل الله تعالىى السعة في العلم من نعمه على عباده التي يمن بها على من يشاء، كما ذكر الله تعالىى ذلك في شأن العبد الصالح:





 ${ }^{(Y)}$ [YรV:
والبسطة: الزيادة في كل شيء؛ من بسط الشيء بسطاً إذا نشره ووسعه، ومنه قوله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر :معاني الثقرآن وإعرابه، الزجاج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (rov/l انظر: التُسير الوسيط، الؤلحدي (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الراغب الأصفهاني / } 0 . \mathrm{V}
\end{aligned}
$$

أن يتبع، فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أثمة المسلمين، فهذا، لا يدرك إلا

بالرواية|(4)
ثالثّا: السعة في الخلق: بين الله تعالُى في كتابه الكريم أن الزيادة في خلق المخلوقات من نعمه تعالى التي يمن بها على من يشاء، وذلك في قولك تعالى:


.

وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاءء، ونتصانه عن الآلخر ما أحب، وكذلك الا ذلك في جميع خلقه يزيد ما يشاء في خلاء


 قلدير على زيادة ما شاء من ذلك فيما شاء، ونقصان ما شاء منه ممن شاءئ، وغير ذلك من من الواء الأشياء كلها، لا يمتنع عليه فعل شيء أراده
سبحانه وتعالى (8) .
 مَايَتَّةُ مُهُ : (فيه ثلاثة تأويلات: أحدها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) جامع البيان، الطبري • • ( }
\end{aligned}
$$

والعلم الواسع هو: ما أورث الخشية


يعني بالعلماء: النذين يخافونه، وقد ذكر
المفسرون أقوالا عن السلف بهذا المعنى منها ما قاله الربيع بن أنس: المن لم الم يخشى الله فليس بعالم، قال ابن مسعود: المتقون سادة، والعلماء قادة(1)، وقال مقاتل: أشد الناس لله خشيةً أعلمهم به، وقال مسروق: كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار بالله جهلا،، وقال مجاهد والشعبي: العالم من خاف الله تعالى، وروى عكرمة، عن ابن عباس، قال: من خشي الله نهو عالم ونم وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالمي|(4)

 العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة
 الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثرا...... ثم قال أيضا:اوالعلم النّي فرض الله عز وجل

 البيضاوي 10 / الم


الو سيط، الو احدي

أنه حسن الصوت، قاله الزهري وابن يشاء مما تقتضيه حكمته لأن الله على كل شيء قدير (8) ومن المفسرين من عمم المعنى، وقال
 الحسن، ومنهم من قال : الصوت الحسن الحن، ومنهم من قال : كل وصف ميحم الصوده، وهو الأولى، أي: يزيد بعض مخلوقاتياته على بعض، في صفة خلقها، وني القوة، وني الحسن، وفي زيادة الأعضاء المعهودة، وفي

حسن الأصوات، ولذة النغمات (0) قال الإمام الزمخشري: اوالآلية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق، من طول قامة المة، واعتدال صورة، وتمام في الأعضاء، وقوة في البطش، وحصافة في العقل، وجزالة في الرأي، وجرأة في القلب، وسماحة في الننس، وذلاقة في اللسان، ولباقة في في التكلم، وحسن تأت في مزاولة الأمور، وما وما أثبه ذلك مما لا يحيط به وصف ، ، ثم ختم سبحانه- الآية الكريمة بقوله:
 شيء يريده، لأنه قلدير على فعل كل شيء، فالجملة الكريمة تعليل لما قبلها من كونهـ




 ابن عطية §

جريج، الثاني: أنه الشعر الجعله حكاه النقاش، الثالث: يزيد في أجنحة الملانكانكة ما يشاء، قاله الحسن، ويحتمل رابعاً: أنه العقل والتمييز، ويحتمل خامساً: أنه العلوم والصنائع، ويكون معناه على هذين التأويلين: كما يزيد في الخلفلق ما يشاء كذلك يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء||(1).

الملاحة في العينين، والحسن في الأنف،
 وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد
 في خلق الملانكّكة، فقد جاء في الحليث الصحيح أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم رأى جبريل حليه السلام ليلة أسري به، وله ستمائة جناح (4).

يُشَّهُ هُ أي يزيد في خلق الأجنحة وغيره ما
(1) النكت والعيون، الماوردي \&/Y \&.
(Y) الكشاف، الزمتخشري "ץ// 097، مفاتيح
الغيب، الرازي YY/KY M، المتحرر الو جيز،
ابن عطية ६/ \& §.



 ومسلم في صتحيحه، كتاب الإيمان، باب فـ في
 حديث ابن مسعود رضي الثله عنه.

سبحانه- يزيد في الخلق ما يشاء، وينتص وتنجحوا في طلباتكم عنده|(\$). قال محمد رشيد رضا: أيم: واذكروا فضل الله عليكم ونعمه إذ جعلكم خلفاء الأرض من بعد قوم نوح، وزادكم في المخلوقات بسطةً وسعةً في الملك والحضارة، أو زادكمبسطةً في نحلق أبدانكمب؛ إذ كانوا طوال الأجسام أقوياء الأبدان، وقد نص القرآن على قوتهم وجبروتهم وهذه الآيات هي قوله تعالى عن عاد قوم هود
 "
 .
وتوله تعالى:
的

筑

 وقد تكون الزيادة في الخلق والبسط في الجسم في شخصر واحد كما قال تعالى:

 (r) الظر: جامع البيان، الطبري (r) التفسير الوسيط، الواحدي /r /r /r


منه ما يشاءي|(1)
ورأي الأمام الزمخششري هو المختار في تفيسر الآية؛ لأن الأقوال والتفسيرات قبله هو تفسير بالمثال. والزيادة في الخلق قد تكون لأقوام وأجيال بعينها كما ذكر عن عاد قوم هود عليه السلام: رَّ


 يذكر الله تعالى عاد قوم هود النعمة التي أنعم الله بها عليهم، يقول: اذكروا أن الله أملك قوم نوح واستخلفكم بعدمم . أي: فضيلة في الطول والأجسام، قال ابن عباس: ا ( يريد : أنكم أجسم وأتم من آبائكم النذين ولندوكم بآن زاد في أجسامكم طولاً وعظماً على أجسام توم نوح، وفي
 فاذكروا نعمه وفضله النّي فضلكـكم به عليهم في أجسامكم وقواكم، واشكروا الله على ذلك بإخلاص العبادة له، وترك الإشراك به، وهجر الأوثان والأنداد لعلكم تفلحون، فتلركوا الخخلودوالبقاء في النعم في الآخرة،
"الس






وقد ذكر الْله تعالى أنه بسط ذرية من حمل مع نوح حتى جاء منهم موسى وهارون عليهم السالام من بني إسرائيل في

 يعني موسى وقو مه من بني إسرائيل ذرية من تحملهم الله تعالى مع نوح في السفينة

وقت الطوفان ${ }^{\text {(Y) }}$
ويلاحظ من خلال هذه الآية أن من أسباب البسط في النّرية العبادة والشُكر حيث علل سبحانه وتعالى بقاء ذرية نوح بكونه عبذا شكوزا.
كما بين الله تعالى أنه جعل ذرية نوح هـم


والمعنى: وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرضى بعد مهلك قومه، وذلك أن الناس كلهم من بعد مهلك نوح إلى اليوم







. Y [ $\mathrm{V}:$ (البقرة
رابِعًا: السعة في الذرية:
إن السعة في الذرية من نعمة الله تعالى الواسعة على عباده يهبها لُمن يشاء، ويمنع اللذرية عمن يشاء، كما قال تعالى : كُ
لِ لِ يُرْوْ
 واللذرية أصلها: الصغار من الأولاد، وإن كان قد يقع على الصغار والكبار معاً في التعارف، ويستعمل للواحد والـد وأصله الجمع. قال تعالى:
سَمْé

وقال تعالى:


 وقد بين الله تعالىى أنه بسط ذرية آدم؛ ومن حمل مع نوح، ومن ذرية إبراهيم (1) المفردات، الراغب الأصفهاني ص MYV.

侕


迬

 فأما نوح عليه السلام：فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به، وهم الذين صحبوه في السفينة، جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذريته، وأما الثخليل إيراهيم عليه اللملام：فلم يبعث الله عز وجل بعده نبياً ، إلا من ذريته، كما قال

[العنكبوت:rv].

وقال تعالى：
 ［الـحديد：بץ］．
وقال تعالىى：



[مريم:\0^].
 العظيّه، ابن كثير

إنما هم ذرية نوح، فالعجم والعرب أولاد سام بن نوح（1） وجعل الله تعالى في ذرية نوح وإيراهيم النبوة والكتاب．
قال تعالى：

 ［الحديد：جب］．
وكذلك قوله تعالِي：


年为


 أبواب تغسير القرآن عن رسوزل اللّه صلى

 سمرة، عن النبي صلم اللله عليه وسلم فـم
 ［الصافات：بVV］قال：（احام، وسام، ويافث＂ بالثاء．يقال：يافت، ويافت بالتاء والثاءاءاوفي رواية：（اسام أبو العربب، ويافث أبو الروم＂ وحام أبو الكحش＂ويقال：يافت ويافت ويفث＂． قال الترمذي：حديت حسن غريب لا نعرفه

إلا من حديث سعيد بن بشير ． وضعغن الألباني في السلسلة الضعيفة، ． $17 \cdot / \wedge$

ويخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً عليه الله الذي أنعم عليكم بذلك، وأخلصوا له السلام ذم يرسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا العبادة، واتقوا عقوبته بالطاعة، واحلروا

من ذريته ، وكذلك إبراهيم عليه السلام نقمته بترك خليل الرحمن، لـم ينزل من السماء كتاباً وقد يبسط الله في ذرية شخص بعينه كما ولا أرسل رسولاً ولا أوحى إلى بشر من ون ذكر عن نبيه أيوب عليه السالْم كما يشير




 قال ابن عباس: الُما دعا أيوب استجاب الله له، وأبدله بكل شيء ذهب له خبعفين،
 وهو الكتاب الذي أو حاه الله إليه وجعلنا وقال ولال الإمام الماوردي في تفسير قوله
 (اففي هبتهم له ومثلهم معهم خحمسة أقاويل: أحدها: أن اللله تعاليى رد عليه أهله وولده بشر من بعلده بمحمد صلوات اللنه وسامهمه عليهما، ولهذا قال تعالى:

 في قلوب الذين اتبعوه - وهم الحواريونرأفة ، أي : رقة ، وهي الأخشية ورحمة

بالخخلق (1) وقلد بسط الله في ذريات أمم وشعوب ومواشِ واشيه بأعيانهـم، لأنه تعالى أماتهم قبل


 بأعيانهم ووهب له مثلهم من غيرهم قالئه ابن

والآية تدل على أن نبي الله شعيباً عليه عباس.
(Y) انظر: جامع البيان، الطبري (Y)





## 

يمكن تقسيم السعة إلى سعة في الحال، وسعة في المكان. وييانها في النقاط الآتية:
أولًا: السّعة في الحال: :

إن المراد من السعة في الحال هو حال
الشخص في قدرته على الإنفاق الواجب
 حالة أحكامها، ويتضح هذا في الفقرتين الآتيتين:

1. اللّعّعة في الإنفاق على المطلقات.

اعتبر القرآن الكريم السّعة في الإنفاق
على المطلقات ومي: الاستطاعة والقدرة في الإنفاق، وذلك بأن تكون النفقة بقدر حالة الططرفين بالنسبة لليسار والإعسار وأمثالهما، بحيث يكون ذلك بلك بلا ضرر فيار فيه ولا إضرادر ، وذلك في الأمور الآتية: أولاً: نفقة الرضاح.
قال تعالى:


 مَوْلُور" [البقرة:بץب].

الثالث: أنه رد عليه ثوابهم في الجنة ووهب لك مثلهم في الدنيا، قاله السدي. الرابع: أنه رد عليه أهله في الجنة، وأصاب امر أته فجاءته بمثلهم في الدنياه(1).

ثم نهى تعالى عن المضارة بكل أنواعها وأشكالها وممن صدرت:

 أكثر من أجر مثلها أو خارجاً عن وسعه وطاقته واعتبار الوسع في النفقة مبني على العرف والعادة(\$).
فلا يكلف أبو الولد في الإنفاق عليه وعلى أمه إلا قدر ما تتسع به مقدرته، ولا يلغ إسراف القدرة لا تضار والدة بولدها بارها، أي: يأخذ ولدها منها بعد رضاها با بارضاعاعه ورغبتها في إمساكه وشدة محبتها له ولا ولا مولود له، يعني الأب بولده، بطرح الولد عليه يعني: لا تلقي المرأة الولولد إلى أبيه وقد ألفها، تضاره بذلك (8) ولهنا قال سبحانه:

 الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه، أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة،

البـحر المححيط، أبو حيان • 199/0. 1 .




$$
.0 \cdot 1 / r
$$






قال أبو جعفر الطبري: עالا تحمل نفس من الأمور إلا ما لا يضيت عليها ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت، وإنما عنى الله تعالى ذكره بذلك: لا يوجب الثا الله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات منهم، إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل، كما قال تعالى ذكره:

 والمعنى: أي: على والد الطفل نفعة أمه المطلقة مدة الإرضاع، أي : طعامهن المن الم ولباسهن بالمعروف، وهو قدر الميسرة الماري

 بمقدار القوت فلينفق على مقدار ذلك،
 [البقرة::بץب].
وتوله تعالى: :


 غنى وسعة ورخاء ، وكان الغالب في ذلك الوفت الفقر والفاقة، فأعلمهم الله تعالى أن يجعل بعد عسر يسراً وهذا كالبشارة لهم

بمطلويهم
(1) انظ: جامم اليبان، الطبري 80/0.



## ثانيّا: نفقة السكنى.








 أي: اسكنوا مطلقات نسائكم من
 من ستكم وعلى قدر طاقتكم التي تجدون؛ وإنما أمر الرجالى أن يعطوهن مسكنا ئنا يسكنه
 والوجد هو: المقدرة ويكون المعنى: اسكنوا مطلقات نسائكم من الموضع الني
 تجدون، حتى يقضين عددهن (0).
 نهى الله تعالى عن مضارتهن، بالتضييق

و179/7
 الثقرآن وإعرابه، الزجاج الج الجا


 بأن تمتنع من إرضاعه على وجه الما المضارة لها أو تطلب زيادةً عن الواجبب، ونحو ذلك من

أنواع الضرر (1)

أي: أن عليه مثل ما على والد الطلى ملى ملا الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوتها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجما ولجمهور وقيل: في عدم الضرار لقريبه، قاله مجاهد
 كما يعتبر الشرع الحكيم الحال سعةً ويساراً وإعساراً وفقراً في الإنفاق على الانى الأقارب الواجب الإنفاق أو الميندألدوب من غير المذكورين في الآيات كالوالدالدين والأولاد: فقد استدل بالآية من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف، ويرجيح ذلك بحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تال: (من ملك ذا رحم محرم، عتق عليه) (+).



 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العتي العتق باب
 عن عن رسول اللنه صلّى "الثله عليه وسلمب باب ما

 من مال أو كسوة أو غير ذلك، ثم أطلقت المتعة على ما يعطيه الرجل للمرأة من مالـ أو غيره عند طلاقها منه لنتتفع به، جبراً لخاطرها، وتعويضاً لما نالهـا بسبب هذا الفراق،(8)
والموسع هو: الغنى الذي يكون في سعة من غناه. يقال: أوسع الرجل إلذ كثر مثر ماله، واتسعت حاله، والمقتر هو: الفقير الذي يكون في ضيق من نقره. أقتر الرجل أى:
انتقر وقل ما في يده(0) .

وقد اختلف العلماء: هل تجب المتعة
لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها الها، والراجح من تلك الأقوال: إن المتعة حق للمطلقة سواءً سمى لها الزوج الصداق أم لم لم يسم، وقد جعل الله التمتيع جبرًا لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق بحكم آية سورة الأحزاب:筑








قال الإمام ابن عاشور: اوالمتعة هي:

النكت والعيون، المطوردي ک/ ابّ، معالثم
الثنزيل، البغوي الني /11/0، تفسير الثرآن



عدم الفرض، فيكون كالصريح في أن التي طلقت قبل الدنخول ولم يفرض لها مهر ليس لها متعة ${ }^{\text {(4) }}$
r. السّعة في الإنفاق على الأقارب والمساكين والمجاهاهدين. اعتبر القرآن الككريم السّعة في الإنفاق على الأقارب والمساكين والمجاهياندين حيث نهى الله تعالى أولي الفضل والئلمعة، وأوولوا الفضل هم: أهل الطّلي الطول والصدقة والإحسان، والسعة: أي : الجدل الجد أن يحلفوا بأن لا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله لقوله تعالى:



.
أي: لا تحلفوا (8) أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين، وهذا في غاية
 النقير، الشوكاني
 والألّية اليّيني، ومعنى أنّ يؤتوا: أن لا يؤتوا أولي الثقبى، والمعنى: ولا يحلف أونو النضضل منكم والسعة أن لا يططوا أولي القّربى والدساكين.




ابن كثير 1/9/r.

עالأن الله أمر بالتمتيع للمطلقة قبل البناء مطلقاً فكان عمومها في الأحوال كعمومها في الذوات، وليست آية البقرة بمعارضة لهذه الآية إذ ليس فيها تقيدي بشرط يقتضي تخصيص المتعة بالتي لم يسم لها صداق لأنها نازلة في رفع الحرج عن الطلاق قبل البناء وقبل تسمية الصداق، ثم أمرت بالمتعة لتينك المطلقتين فالجمع بين الآيتين ممكن"| (ب)
وظاهر هذه الآية وجوب المتعة
لكل المطلقات عملاً بظاهر قوله تعالى:
 .
ولكن قوله تعالىى في سورة البقرة: ولّآلن

 كم يجعل للتي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها مهر إلا نصف ما فرض لها لها، ولم يجعل لها متعةّ، لأن وروده في مقابلة قوله


 . يجعله كالييان لمفهوم القيد الني هو



- مسحع النذي كان يجوي عليه وأعاد الإفضهال على مسهـح وعلى من حلفس أن لا يفضهل عليه وكفر عن يمينه حلمه تعالى وكرمه ولطفه بـخلقه مع ظلمهمم و وقال: والله لا أنزعها منه أبداً، في مقابلة ما ويمكن الققول بالقاعلة الأمصولية إن


ونزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق، والمساكين والمجاهلمدين.

 سبتحانه من غالل ما يأنّي:
ا . سعة كرسي اللله تعالى. أثّبت الله سبحانه وتحالى سعة كرسيه في

أعفـم آية من كثابه الكريـم.

 ع نَ
 الثقرآن وإعرابه، الزجاج الوسيط، الو احلدي با







الترفق والعطف على صلة الأرحام، ولهذا قال تعالى: تقدم منهم من الإساءة والأذى؟ وهذا منا من رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مسطح ابن أثاثئة بنافعة بعد ما قال في عائشة ما

قال (1)
 أثاثة، وكان ابن خالته بسبب سبه عائشة رضي الله عنها فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة، وكان ابن خالة الصصديق، وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من اللا المهاجرين في سبيل الله، وقد تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها، وكان الصديق رضي الله عنه معروفاً بالمعروف، فأنزل الله

 والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع الثى
(1) انظر: جامع البيان، الطبري 19 (1 1 (1)
 التفسير الوسيط، الواحدي القر آن، السمعاني القي ابن العربي الد
 . $£ \mathrm{Y} 0 / 1$

السموات والأرض، نسلم به بدون بحث فى تعينه، ولا كثشف عن حقيقته، ولا كلام فيه بالرأي دون نص عن الم المعصوم (ب)، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم بأن
الكرسي موضع قدمي الرب عز وج العل (8). وليس هو العرش، بل العرش أكبر من الكرسي وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن السماوات والسبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وأن نضل العرش ملى
 وما روي في ذلك عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألثيت بين ظهري فلاة من الأرض) (") من ذلك وغيره يتبين أن القول الفصل
. $1 \varepsilon / \Gamma$ ( $\uparrow$ (


 في المستدرك ك



 رجالثه رجالل الصصحيح، وقال الألّْباني في متختصر العلو \&: إسناده صحيحع، رجالّه
كلهُم ثقات.
(0) سبقّ تتخريجه قويبًا.
 التتحرير والتُنوير، ابن عاشور

 |r
 : بمعنى شمل واتسع وأحاط، يعني: أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض، وأكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. ونيها إثبات عظيم قدرة الرب جل وعلا حيث ذكر سعة كرسيه السماوات

[البقرة:700].
أي: لا يكرثه ولا يثقل عليه (1) قال ابن منظور: والكرسي: معروف واحد الكراسي، والكرسي في اللغة الشيء
 على أن الكرسي عظيم دونه السماوات والأرض، والكرسي في اللغة والكراسية إنما هو الشيء الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضاه| (Y) والكرسي ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع جمهور السلف، القول الرابح في معناه هو: إن الكرسي شئ عظيم يضبط




. $M$ /r
(Y)

اللسنة والجماعة من أن الكرسي هو موضع ولا وفي الآلية إشارة إلى امتداد اللسماء
 إليها، حيث لا يبلغ الإنسان لها حلا حداً، فحيث كان من عالم الأرض، فإلن اللا السماء تظله عله على امتداد الآفاق حوله، ولعل هذا من من بعض


وهذه الآية تصف سعة الكون أو أن نظرية تمدد الكون تتوافق مع هذه الآية؟ من الناحية الأولى نرى أن (أينستين) يتخيل سعة هذا الكون بأنه يتسع لبلايين من السدم وكل سديم منها يحتوي على مئات من

النجوم المكهربة أما نظرية تملد الكون، فقد لاحظ علماء الفلك في أقصى ما يدركه المنظار علامات تدل على حركة السدم الخارجية حركات نظامية، واستدلوا منها على أن جميع السار السدم الـخارجية أو (الجذر الكونية) تبدو على أنها تتباعد عن مجموعتنا الشمسية بل
 معاني الترآن وإعرابه، الزجاج




 الثقرآني للقرآن، عبد الكريم التخطيب

$$
.0 r^{\prime} / 1 \varepsilon
$$

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
رحمهما الله تعالى وغيرهما من أئمة العلم
وأهل التحقيق (1)
r. r. سعة السموات.

يخبر الله تعالى بأنه بنى السماء بأيدر، أي:
بقوة وقدرة تتناسب مع عظم هذا المخخلوق،
وأن السماء في اتساع دائم.

. لَمُوِمُوْنَ
وقد ذكر المفسرون في معنى الآية أو وجه:
أحدها: لموسعون في الرزق بالمطر،
قاله الحسن
الثاني: لموسعون اللسماءء، قاله ابن زيد.
الثالث: لقادرون على الاتساع بأكثر من
اتساع السماء.
الرابع: لموسعون بخلق سماء مثلها، قاله
مجاهد.
الخامس: لذو سعة لا يضيق علينا شيء


(Y) انظر: جامع البيان، الطبري (Y (Y/YY،


القرآن، القرطبي (or/IV، تفسير القرآن


السحب الكونية التى كانت متصلةّثم انفصل بعضها عن بعض بسبب هذه الانفجارات التي حدثت بصورة دقيقة ومحكمة وتركت ما تناثر منها في حركة متتظمة بلا خلل ولا ولا تصادم بينها، وهذا مصداق قوله تعالى: (㧱)
 والحقائق الثابتة والمشاهدة بأجهزتنا الدقيقة في الصور الفوتغرافية العديدة التي حصلنا عليها تدلنا دلالةً واضحة على ألم جميع ما في الكون الشاسع من حجم الذارة إلى حجم أكبر النجو لا تتحرك أك أو تدور أو تسبح في أفلاكها إلا بحكمة فائقة وتقدير متناه في الدقة حيث لا شيهئ مطلقاً في ملك الله يتحرك حركةَ عشوائيةّ لانه سبحانه قدر
 وتحدئت الآية الكريمة عن حقيقة البناء

 وقد ثبت يقينا أن البناء الكوني منظم ومعقدومحكم، وأن في الكورن هندسة مبهرة الينا فالكون يحوي أعمدة، ويحوي جسورًا من المجرات، ويحوي كذلك خيوناّ مظمى ألكا كل خيط يتألف من آلاف المجرات ويمتات لمئات البلايين من السنوات الضوئية، فسبحان من أحكم هذا البناء وحدثنا عنه
(Y) انظر : القر آن وإعحجازه العلمي ص IVY.

إنها تتباعد عن بعضها البعض، وعلى هذا الأساس فإن الكون ليس ساكناً إنما يتمدد كما تتمدد فقاعة الصابون أو كما يتمدا البالون ولكن الأجسام المادية هي تحانظ على أحجامها (1) وقد تقدم عدد من العلماء الكونيين بنظريات تشرح لغز الكون المتمدد، منهم: الدكتور: هابل؛ رائد الباحيّين في السدلم فقد لاحظ أن هناك ن نزعة واحدة تسود اليا هذه المجموعات النجمية الواسعة الشاساسعة البعد، وهي أنها أميل إلى الإلدبار منها إلى الإقبال كما لاحظ أن سرعة الإدبار تزيد الْاريد

بازدياد أبعاد هذه الجزر الكونية (ثاهي تال محمد إسماعيل إبراهيم: الويقرر العلم الحديث أن ملكوت الله العظيم والممتلد بلا نهاية والمتسع باستمرار فيه بلايين النجوم ذات الأقدار المختلفة حجماً ولمعاناً وكل واحد من هذه النجوم يتفجر كما انفجرت شمسنا مكونة اكِّة مجموعاتها من من الككواكب الدائرة حولها، وبيهذه الانفجارات الكثيرة للنجوم يتسع نطاق ملك الله، ثم إن هذه النجوم كانت أَجزاء من سدم هائلة هي
(1) انظر: معجزات الثقرآن العلمية، حامد حسين قلدير، منشورات مـجلة الـجامعة الإسالامية
 التخامس والتخمسون والـون السادس والتخمسون،
 (Y) انظر: المصلر السابق ص •1^.

الإشارة الثقرآنية الباهرة غير الله الخالق
 أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته، والذي ألئي أنزل كنا في خاتم كتبه، وعلى خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم عددًا من حقائق الكون الثابتة، ومنها تمدد الكون وتوسعه


这 كتبقى هذه الومضة القرآنية الباهرة مع غيرها من الآيات القرآنية، شهادة صدق بأن القرآن الكريم كلام الله، وألن سيدنا ونبينا محمدآ صلى الله عليه وسلم كان موصولَّلِّا بالوحي، معلمّا من قبل خالق السالم السماوات والأرض، وأن القرآن الكريم هو معجزت

الخالئة إلى قيام الساعة|"(1).

أخبر الله تعالى ألن أرضه واسعة للمهاجرين في سبيله ، والذين قد يظنون ألن أن في الهجرة بعد عن الأوطان وربما يحصل ضيق في العيش. قال تعالى: كِ

 (1) الظر بحت: الإعحجاز العِلمِي في قوله تعالى:
 الصعدي، منشور في موقع جامعة الإيمان

قبل أن يكتشفه علماء الغرب بقرون طويلة. وهنا يتفوق القرآن على العلم من جديدا فالعلم يتحدث عن (فضاء)، والقرآن يتحدث عن (بناء)، وكلمة (بناء) هي الكلمة الأنسب علميًا لوصف السماء، فسبحان الانيان

 والقائل سبحانه:

 [انساء:Av].
وينهم من الآية الكريمة أن هذه الكون يتسع باستمرار من بداية خلقه إلى يومنا مذا،
 . (موسع)، واسم الفاعل يكون في الأزمنة الثلالثة (الماضي والحال والاستقبال) كما يقرر ذلك علماء اللغة العربية، أي : أن هذا الاتساع بدأ في الماضي وهو مستمر في عصر نزول الآية وسيستمر إلى ما شاء
 الإنسان من إدراكها إلا في الثلث الألون الأل من القّرن العشرين، ودار حولها الجدل حتى الانى سلّم بها آمل العلم أْخيرآ، وقد سبق القرآرآن الكريم بإقرارها قبل أربعة عشر قرنّا أو يزيد، ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرًا لتلك

والثاني: يعني من الضالالة إلى الهلدى
قال الإمام الماوردي: ضفي المراغم ومن العيلة إلى الغنى، وهو قول قتادة.
والثالث: سعةٌ في إظهار اللدين"(ب)
خمسة تأويلات:
أحدها: أنه المتحول من أرضى إلى وقد بين الله تعالى ظلم من لم يهاجر من ون الم
أرضي، وهذا قول ابن عباس والضشحالك. آرض الشُرك إلى أرضى الإسلام.

 فِ أْلَّ

والثالث: أن المراغم المهاجرك وهو قول
ابن زيد.
والرابع: يعني بالمراغم مندوحة عما [النساء:9V]. والآية توجب المهاجرة إلى الملدينة
والخامس: أن يجل ما يرغمهم به، لأن مع المسلمين، وذلك أن الله تعالّى لم
 أرغمهم؛ وهذا قول بعض البصريين، وأصل ون روى البخاري قال: حدثنا عبلد الله بن يزيل المقري؛، حدثنا حيوة، وغيره، قالا: حدثنا ذلك الرغم وهو الذذل. والرغام: الترابب لأنه محمدل بن عبد الرحمن أبو الأسود، قال: قطع على أهل المدينة بعث، فاكتبت فيه، فلقيت عكرمة، مولى ابن عباس فأخبرته، الرزق، قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال: ابن عباس: „أن ناسآ من الّمسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمه، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهمّ فيقتله أله أو أو يضرب فيقتل "، فأنزل الله:
$\qquad$
 الـجامع لأحكام الثقرآن، الثرطبي
 أي : من الضالةّ إلى الهدى، ومن القلة إلى

الغنى (1)
وفي قوله تعالى:
تأويلات:
أحدها: سعة في الرزق، وهو قول ابن عباس.
(1) انظر: تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير 「

قال تعالى:

[النكيبرت:107].


 [10

 (ه) إن تعزرت البيادة عليكم في بسضها فهاجروا ولا تتركوا عبادتي بحال، وبيذا علم أن الجلوس في دار الحرب حرام، والخروج منها وابج (0) وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، بل من الكابيار وني الآيات تحريض المؤمنين النين كانوا بمكة على الهجرة فأخبرمم اللهن تعالى بسعة أرضه، وأن البقاء في بيعة على أنى
 عبادة الله في أرضه مع صالدي عباده أي إن كتم في ضين من إظهار الإيمان بها نهاجروا إلى المدينة ظإنها واسعة، لإظهار
التوحيد. بها.

قال الزجاج: أرأروا بالهجرة من
 (1) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص .197

- (1) ${ }^{\text {(1) }}$ . يكثرون سوادهم فقتلوا معهم (Y)
وروى أبو داود عن سمرة بن جنديب
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من دن جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) (ث) واستنى الله تعالى من هؤلاء:


 . $99-9$ - 1 N وهذه الآية عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قلو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال:左 مجاهد وعكرمة والسدي: يعني طريقًا (ع) والأمر بالهجرة من أرض الشريك والمُعاصي عام يشمل جميع المؤمنين.
(1) أخرجه البخخاري في صحيحه، كتاب تفسير الق آن ، بأبِ
(Y) انظر: التفسير الوسيط، الواحدي (Y) (Y)

تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير كا
(r) أخرجه أبو داود في سنته، كتاب الـجهاد




الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله، إلى المدينة النبوية المطهرة(5). وفي بيان سعة الأرض للمؤمنين تطمين لهم في كل وقت وحين بأن أرض الله واسعة للهجرة في كل عصر، وعلى هذ آله الآيات يستند المؤمنون اللذين يضايقون وينكل بهم في بعض بلدان الأرض بسبب عقيدتهم ودينهم بأن لهم متسعا في الأرض يمكنهم من الفرار بدينهم إلى بلدان أخرى
 شعائرهم الدينية والبعد من البلدان التي يضيق عليهم فيها.

## مو ضو عات ذات صلة:

الإسراف، الاقتصاد، الإنفاق، البخل، الرزق، الكسب، المال، اليسر

وكذلك يجب على من كان في بلدة يعمل فيها بالمعاصي، ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر اللى حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته) (1) وقال ابن جبير وعطاء: إإن الأرض التي
فيها الظظلم والمنكر تترتب فيها هذه الآية، وتلزم الهجرة عنها إلى بلد حق. وقالد مالك، وقال مجاهاهد: إن أرضي واسعة
 وقال سفيان الثوري: (إذا كنت بأرض غالية فانتقل إلى غيرها تملا فيها جرابك خبزًا بدرهم، وقيل: المعنى: إن أرضي التي
 أورنكموها فإياي فاعبدون|( آلية) ولهذلا لما ضاق على المستضيعاين المين بمكا مقامهم بها، خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناكّ، فوجلوا خير المنزلين هناك: أصحمة النجاشي ملك ملك الُحبشة، فآوامن وأيدمم بنصره، وجعلهم آمنين في بلاده، ثم بعد ذلك هاجير رسولي الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الباقون
> (1) انظر: جامع البيان، الطبري •00/r ، التفسير (الوسيط، الَواحدي
(Y) الظر: الجالمع لأحمام القرآن، القرطبي rov/ Mr

 الثقرآن وإعرابه، الز الزجاج

القرآن العظيم، ابن كثير KIT/

