

عناصر الموضوع

| IFA | * |
| :---: | :---: |
| 1ra |  |
| IF* |  |
| \|H| |  |
| 10. |  |
| 107 |  |
| 17r | ¢جز) |

## -

أولًا: المعنى اللغوي: يآتي السعي في اللغة على معان هي:

 [التص:ص: •ب]. أي: يسرع في مشيه (Y)
 اجتهدوا في أن يظهروا النا عجزاً فيما أنزلناه من الآيات (ث)

 . ${ }^{(0)}$ ثانيًّا: المعنى الاصطلاحي:
السعي اصطلاحما هو: العمل والفعل، وهذا مروي عن كثير من المفسرين منهم عكمر مكرمة وممجامد، وزيد بن أسلم، وابن شهاب قالل مالك: وإنما السعي في كتاب اللهع وز وجل العمل والفعل
ويمكن صياغة تعريف ثللسعي في القرآن بأنه: العمل والفعل الجاد الذي يقوم على النية والثصد سواء أكان ذلك في الخير أو الشر.
(1 انظر: تأويل مشكل التُرآن، ابن قتيبة ص YV\&، الكشف والبيان، الثُعلبي rov/r، التُفسير الوسيط،

(Y) الظر: المُفردات، الراغب الأصفهاني ص (Y)






## (l)



> والصيغ التي وردت، (سعى) في: القرآن الكريم ( • م) مرة"().


[r: • :
المراتد
الصيغة
v
ir



الفعل الماضي الفعل المضارع فعل الأمر

المصدر

وجاء السعي في القرآن الكريم على وجهين، ومما(\$):
 يعني:يمشي، أو يسرع.





## ا

## 1 العمل:

العمل لغة:
المهنة والفعل، قال ابن فارس: ((عمل) العين والميم واللام أصل واحد صحيح، وهو عام في كل فعل يفعل، (1) المع العمل اصطلاحمًا:
كل فعل كان بقصد وفكر سواءً كان من أفعال القلوب كالنية أم من أفعال الجوارح
كالصلاة (ث)
الصلة بين العمل والسعي:
العمل هو المعنى الرئيس في القرآن للسعي ويقوم على القصد والإرادة.

الشغل لغة:
(شغل) الثشين والغين واللام أحل واحل، يدل على خلاف الفراغ، تقول: شغلت فلانًا فأنا شاغله، وهو مشغول، وجمح الشُغل أشغال، وقد جاء عنهم: اشتغل فلانلان بالشيء، وهو مشتغل
الشغل اصططلاحًا:
لا يختلف معنى الشغل في الاصطلاح عن معناه في اللغة.

وقال الراغب: الشّغل والشّغل: العارض الذي يذهل الإنسان، قال عز وجل:

الصلة بين الشغل والسعي:
يشتركان في العمل الذي ينشغل به الإنسان، نهو سعي وشغل، وقل يكون الشغل بغير
عمل، وقد يراد بالسعي غير العمل.






## 

وفي الآية أمر من الله تعالئى للمؤمنين بالسعي إلى صالاة الجمعة عند قعود الإمام على المنبر للخططبة، وأحل السعي في هذا الموضع العمل، والسعي لذكر الله تعالى يتضمن جميع الطاعات، وهذا أولى لأنه

أونق لعموم اللفظ (ث).
ومثله السعي في الحج في جميع المشاعر ويين الصفا والمروة كما في قوله تعالى:



كما أخبر سبحانه وتعالى أن من يسعى
إلى عمل الآخرة أن سعيهـم مشكور .


.
وقوله تعالى:




ابن عآدل ro vo.
( انظر: جامع البيان، الطبري (ヶ) معاني الثقرآن وإعرابه، الزجّاج النكت والعيون، الماوردي/1/1، التُسير


## 

أقسم الله تعالى على أن سعي الناس
أنواع مختلفة، وذلك في قوله: : انَ


أي : إن عملكم لمختلف أيها الناس؛
لأن منكم الكافر بربه، والعاصي له في أمره ونهيه، والمؤمن به، والمطيع لد في أمرا ونهيه، ومنكم من سعيه في طلب دنياهياه، ومنكم من سعيه في شهوات نفسه واتباع هواه، ومنكم من سعيه في طلب جياهي ومناه، وآخر في طلب عقباه (1)

أولًا: السعي الممدوح:
ا ـ السعي في الطاعات.
إن السعي في الطاعات التي يتقرب بها
المسلم إلى الله تعالىى من السعي الممدوح الذي يكسب به الساعي رضى الله تعالى، وثناء الناس.
وقد أمر اللّه تعالى بالسعي إلى الطاعاتات قوله


(1) انظر: جامع البيان، الطبري ع (1)
 الوسيط، الواحدي ع/ \&

ابن عاشور • •/ • •

هريرة رضي اللّه عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله -وأحسبه ثال- وكالقائم لا يفتر، وكالصائم

لا يفطر) (+).
والمراد بالساعي في الحليث: الكاسب
لهما، العامل لمؤنتهما ، والأرملة من لازوج لها سواء كانت تزوجت أم لا ، و وقيل مي الثي فارقت زوجها، وسميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذها وناب الزاد بفقد الزوج ، يقال : أرمل الرجي إلئ إذا
فني زاده، والمسكين الذي لا شيء لـ أله (5). وكذلك قوله صلى اللهعليهو وسلم:(كافلى اليتيم له أو لغيره أنا ومو كهاتين في الجنة) ولئل، وني رواية (وأنا وكافل اليتبم في الجنة هكذا) وأشار بالسبابة والوسطى، ونئ بينهما شئئًا (ا).
وأما كافل اليتيم نهو: القاثم بأموره من

$$
.7 Y / V
$$

 والرقائقّ






 (YYAV/\&
 وهذه الآيات مشتملة على الأعمال التي بواسطتها يحصل الفوز بسعادة الآخرة وهي

تشمل جميع الطاعات (1).
كذلك يدل على هذا المعنى الآيات
التي ذكر فيها عمل الصالحات، ومنها قوله تعالى: ولْ






 وتقوله تعالُى:



وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد ني سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار)( (Y) وروى مسلم عن أبي



( أخر جه البـخاري في صدحيحه، كتاب النّفقات،


أرسلهم عيسى إلى أهل انطاكية فجاءهم فقال: تسألون أجراً فقالوا: لا ، فقال لقومه

 بلغ فجعل يقول: رب اهد قومي فإنهم لا



 وكذلك ذكر القرآن الكريم مؤمن آل فرعون حين نصر الحق.

 أَنَ

 (4) (10) [غافر: :بَ].
فقد كتم هذا الرجل الإيمان من أجل الدعوة والدفاع عنها، وفي مرحلة الضيعف الضا خوفا على النفس، مما أباحه الشرع، وقد ذكر الله تعالى في معرض المدلـي رجلاًّ مؤومناً من آل فرعون كان يكتم إيمانه الرجل إيمانه حين رأى أن ذلك من مصن الئلحة



نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كثله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية(1).
r. r. السعي في نصرة الحق وأهلهي إن السعي في نصرة الحق وأهله من السعي المملوح فاعله. قال تعالى عن العبد الصالح الني نصر الحت ودافع عن المرسلين:
 . ${ }^{(Y)}$ فقد جاء هذا الرجل من أتصى المدينة، وني ذلك بلاغة باهرة؛ لأن ذلك يدل على الي
 الحق وأهله، والمدينة هي أنطاكية، وهي

 هؤلاء اللذين أظهروا لكم الدليل وأوضحوا لكم السبيل (ث)، حتى وإن ضحى الساعي في نصرة الحق بنغسه فقد جاء قتادة في
 قال: بلغني أنه رجل كان يعبد الله في غار واسمه حبيب فسمع بهؤلاء النفرالذين (1) انظر: شرح النووي علي صصيح مسلم


$$
. Y \mid \wedge / Q
$$

 الثتزيل، النسفي


أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية هو من جماعة فرعون، كما هو ظاهر قولن تعالى
 دون أن يذكر القرآن اسمه، وإنما أشار إلى خاصته، وذوي قرابته، فهو إنسان ذو شأن في المجتمع الفرعوني، ومع هذا لم يكشف القرآن عن اسمه． ويكون السعي في نصرة الحق وأهله بكل الوسائل الممكنة بالقول والبيان كما في هذه الآيات اللابقات، أومن خلا لالد الجهاد الشرعي المضبوط بضووابطه الفقهية المعروفة عند الثقهاء． قال تعال：
伍
 يَ ِعْدُمْمَ

洤
 r．السعي في طلب العلم． إن السعي في طلب العلم من أفضل الأعمال التي توازي الجهاد في سبيل الله


أضواء البيان، الشنقيطي

الندعوة، ومواجهة خطر فرعون، قال تعالى：


 فأخذت الرُ جل غضبة لله عز وجل وقام بواججبه بالجهاد بالكلمة عند سلطان جائر والتي هي أفضل الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم：（أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر）（1）． ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون،

 ربي الله واختلف المفسرون أيضًا：هل كان إسرائيلياً أو قبطياً من آل فرعون ؟ والتحقيق
（1）أخرجه أبو داود في سنّه، كتاب الملاحم، باب الأوامر والنو اهمي، رقم والتُرمذي في سننه، كتاب النتن، باب ما ما جاء أفضل النجهآد كلمة عدل عند سلطان جائلؤر ،
 كتاب البيعة، فضل من تكلم بالـّحق عند إمام
 قال الترمذي：هذا حديث حسن غريب من
هذا الوجه.

وصحتحه الألبناني في صحيح الـجامع، ．$\varepsilon$ \＆／／
（انظر：النكت والعيون، الماوردي（Y）
 التّسير الثقر آني لثلقُ آن، عبد الكُريم الخططيب

．$ヶ \wedge \varepsilon / ヶ$

الأوقات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بضم التعليم والإرشاد إلى العمل، وقيل الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والئلمابق
 اللذي خلط الصالح بالسيء والسابق الذي ترجحت حسناته بحيث صارت سيياته

مكفرة．
قال تعالى：

 （a）（10）
[فاطر: :بץ](%E8%89%B9).

وروى الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال：سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول：（من سلك طريقا يلتمس فيه حلماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في اللسموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء ، وإن نضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؛ وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورئوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العا العلم فمن أخذذ به أخذذ بحظ وافر ）（غ）
 （ ）أخرجه أبو داود في سنته، كتاب العلمب، باب
 والترمذي في سنّه، أبواب العلم عن رسول

تعالى：层䎡 ． أي：فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ويبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، ليتفقهوا في الدين، يعني： فرقة القاعدين يتعلمون القرآن والمنن والفرائض والأحكام، فإذا رجعت السرايا أخبروهم بما أنزل الله بعدهم على نبيه من القرآن
وقل عاتب الله تعالى نبيه الكريم في الإعراض عن الذين يسعون في طلب
 ［عبس：＾］أي：لطلب العلمه، ويخشى الله فأنت عنه تتلهى، وتتشاغل．．．و وهذا كله من قبيل العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم و ابي وقد بين اللله تعالى أنه اصطفى من عباده من يحمل الكتاب وهم：علماء الأمة من اللصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، أو الأمة بأسرهم، فإن الله الصطفاهم علم سائر الأمم فمنهم ظالم لنفسه بالتقصير في العمل به، ومنهم مقتصد يعمل به في غالب

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: الكجامع لأحكام الثقرآن، الثقرطبي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { طنطاوي } \nmid \text {. }
\end{aligned}
$$

الجنة سالمًا، فأبان أن العلم ساعد السعادة رأس السيادة والمرقاة إلى النجاة في الآلخرة رالمقوم لأخلاق النفوس الباطنة والظاهرة نهو نعم الدليل والمرشد إلى سواء السبيل، تقديم الظرفين (فيه - لد) للاختصاص؛ لأن تسهيل طريق الجنة خاص بالـئ بالله وغيره في مقابلته كالعدم ؛ لأنه في حقه غير مفيد، وكذا بالنسبة لسبيه فإن غير هذا المي من أسباب التسهيل كالعدم ؛ لأنه أقوى الأسباب المسهلة وفيه حجة باهرة على شُرف العلم وأمله في الدنيا والآخرة لكن الككلام في العلم النافع لأنه اللذي يترتب عليه (الجزاء المذكور كما تقروب) (Y) وهناك أحاديث نبوية صحيحة عديه فيها تنويه بالعلم وحثّ عليه وتنويه بالعلماء وفضلهم ومسؤولياتهم، يصح أن يساق فيا في
 ومسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين)(\$) وسلوك طريق العلم مما تعترضه

 البكري البكري /Vo

باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رقم
 $. \vee 19 / r_{1} 1 . \mu \mathrm{V}$

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع توم في بي بيت من بيوت الله، يتلون كتاب اللله، ويتلارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكيبة، وغئتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم اللـ فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به

نسبه)
ومعنى الحديث: من سلك طريقا: حسية
أو معنوية، ونكره ليتناول أنواع الطريق الونا الموصلة إلى تحصيل أنواع العلوم الدينية، المين، والمعنى سهل الله لك بسبب العلم طريقاً من طرق الجنة ، وذلك لأن العلم إنما يحصل بتعب ونصب، فمن تحمل المشقة في طلبه سهلت له سبل الجنة سيما إن حصل المطلوب. قال ابن جماعة: اوالأظهر أن المراد أن يجازيه يوم القيامة بأن يسلك به طريقاً لا صعوبة له فيه ولا مول إلى أن يدخله الله صلى الله عليه وسلمه باب ما ما جاء في
 وابن ماجه في سننه، كتاب الإيمان وفضائلئل

 وصحیحه الألباني في صحیح الذجامع، رقم .1.Vq/r.rIIV



现
 वا



إن عمارة المسججد هي: لزومه، والإقامة فيّ، وعبادة الله فيه، وبيأوه وترميمه، ومي نوعان: حسية، ومعنوية:
فالحسية: بالتشيد والبناء والترميم والتنظيف والفرش والتنتير بالمصاييح والدخول إليها والتعود ذيها. والمعوية: بالصصلاة وذكر الله، والاعتكاف، والزيارة للعبادة ذيها، وذلك يشمل العمرة، ومن الذكر: درس العلم، بل هو أجله وأعظهم وصيانتها مـما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا، نضصلا عن
 والمعنى في هذه الآية إنما يعمر مساجد الله بالحق لهم والواجب، ولنظ هنه الآية الخبر وفي ضمنها أمر المؤمنين بعمارة السساجل، وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم
(Y) انظر : النكـت والنيون، المـاوردي (Y/Y


الأصغفهاني ص 017.

المسقات والسفر والبعد عن الأوطان. وقد قال الله تعالى عن نبيه موسى: هِ


四



مَلِّتْتَ رُشْدَا

 .
يخبر تعالى عن قول موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم، وهو الخضري، الذي الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى، كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر
 على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم" (1) . \& . السعي في عمارة المساجد. إن السعي في عمارة المساجدلد من السيعي المحمود اللني يقوم به المؤمنون

(1) انظر: تنسير الثقرآن العظيم، ابن كير

 هـ ـ السعي في النصيحة． إن النصيحة ذات أممية عظيمة عند ذوي الألباب والنهوم؛ لأنها إرشاد إلى الصواب وتوجيه نحو العمل الصالح والأشحلاق الفاضلة والسيرة الحسسنة وهداية إلى ما يعود نفعه وفائدته على المنصوح بالسعادة والعز والنصيحة ، تبصير بالمضار حتى لا يقع فيها
من لا يعرفها.

ولذلك ينبغي أن يكون الناصح ذا رأي ثاقب وعقل راججح قد جرب الأمور وعركن الاني الأيام والليالي ، وذاق حلوها ونا ومرها وانتفع بما رآه فيها من عسر ويسر وفرح وسرورر، وخلص قلبه من مم قاطع وغم شاغل ليسلم رأيه وتخلص نصيحته من الشوائب

المكدرة（5）
والسعي في النصيحة من الأعمال التي قام بها الأبياء عليهم السلام． قال تعالئى إخبارًا عن نوح عليه السلام：
 كَ
 فِّنَ


[^0] منها، وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح
 أحاديث الدنيا ؛ لأنها بنيت للعبادة والذكر، ومن الذكر درس العلم（ث）． ثم بين سبحانه أن المؤمنين الصاديرين هم
الجديرون بعمارة مساجد الله، فقال：：

 يَيْشَّ إلِّا لعمارة مساجد الله وإنما الذين هم أهل ألما لذلك المؤمنون الصادوارون الذين آمنوا بالله
 ثواب وعقاب، وآمنوا بما فرخه الله عليه الئهم من فرائض فأدوها بالكيفية التي أرشدهم إليها نبيهم صلى الله عليه وسلم فهم في في صلاتهم خاشعون وللزكاة معطون بسخاء وإخلاص．
قال تعالىى：
钅 （四）




 حذره من الكائدين ، وأسرع بأخباره كما حذر رجل موسى عليه السلام. قال تعالى:
 (C) (C)
 فهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون والمشهور إن هذا الرجل المؤلمن المون كان (قططًّا) من آل فرعون، وجاء من أقصى المدينة ومعنى أطرافها البعيدة،
 أحدمما: يتشاورون في قتلك.
الثاني: يأمر بعضهم بعضًا بقتلك
 [الطاق:ب] أي: لئأمر بعضكم بعضًا، والملاً

أشراف القوم، والمنظور إليهم.
 أي: من الناصحين لك في الأمر بالخروج، والنصح للإنسان هو الإشارة عليه بما يصلح أمره، وقد كان السلف يطلب هذا بعضهم من بعض (1) وتختلف النصيحة عن السعي بالنميمة؛


 العظيم، ابن كثير تا

نَّعَمْوُنَ
وقال عن هود عليه السلام:










 "

 وقال عن شعيب عليه السلام: وْ وَ




 يُمَقْرُ لَتَدْ

[لأعراف:-9-بq].

فإذا علمت أن شراً سينل بمؤمن غافل

ذلك من الآيات (ب) وقد بين الله تعالى أن الكانـانرين والمنافقين يسعون مجتهدين في الصدل عن سبيل الله تعالى بكل أنواع الصحد، سواء أكأكان بالإعراض عن القرآنذ، وعدم الالتفات إليه، أو كان ذلك بمنع وصرف من يريد اتباع الرسول، والإقرار بالقرآن اللذي أنزله الله تعالى كما يدل عليه قوله بعد:


 المشركين، وأنه سعي للباطل والضّلال، حيث يسعون لإعجاز آيات الله، وغلبتها وصرفهاعن طريتها. وفي تعدية الفعل بحرف الجر "(أي" الذي يفيد الظرفية، إشارة إلى أنهم يدخلون فى آيات الله ويلسيون الحّ بالحيا بالباطل، إذ يحرفون الكلم عن مواضعه، ويلقون فيه بالهذر من التول، والسخخف من الكارلام (5) ويكون المعنى: والنذين جهدوا إيطال آياتنا، ورد دعوة الدينين، والتكنذيب بها، وثبطوا الناس عن متابعة النبي صلى (Y) الظر: المفردات، الراغب الأصنهانياني ص
 .ra./r ( انظر : التتحرير والتنوير، ابن عاشور عاو (Y)
أضواء البيان، الشنتيطي Y/ Y/ Y .
(ع) انظر : التفسير الثقر آني لّْقنر آن، يونس التخطيب . $1.09 / 9$

لالن النميمة نقل للحديث من قوم الى قوم على وجه الإفساد بينهم ومي من الكبائر، أما نقل الكلام بقصد النصيحة فواجبا كما يدل على ذلك قوله تعالى:

 . ${ }^{\text {(1) }}$ [rثانيًًا: السعي المذموم:
إن السعي المذموم في القرآن الكريم
لكل صور وأمثلة، منها:

1. السعي في الصد عن سبيل الله

تعالى.
إن الصد عن سبيل الله تعالى قد يكون بالانصرافـوالامتناع عنه. قال تعالُى: وا وَإِلَا مَآَنَزَزَ
 وقد يكون بالصرف والمنع عن سبيل

 [النمل:६ץب].
四


الله عليه وسلم، ظناً منهم أنهم يعجزوننا الثاني: أنه عنادهم في اللدين، قاله
 عليهم، فهم أهل النار الحارة الْموجعة، (معجزين) قراءة ابن كثير وأبي عمرو، الشديل عذابها ونكالها، المقيمون فيها على وقرأ الباقون (معاجزين) فمن قرأ معجزين ففي تأويله أربعة أو جهه:

اللدوام.

أُحلها: مثبطين لمن أراد اتباع النبي
صلى الله عليه وسلم، وهو قول السدي. الثاني: مثطين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول مـجأهد.
والثالث: مكذبين، حكاه ابن شجرة. الرابع: معجزين لمن آمن بإظهار تعجيزه

في إيمانه.
ومن قرأ (معاجزين) ففي تأويله أربعة
أوجه:
أحلحها: مشاققين، قاله ابن عباس.
والثاني: متسارعين حكاه ابن شجرة.
والثالث: معاندين، قاله قطرب.
والرابع: معاجزين يظنون أنهـم يعجزون
الله هربآ، قاله اللسدي
واختلف أهل التفسير في معنى قوله: النار بقوله:



[سبأ:0].

( انظر : النكت والعيون، الماوردي \&/ $/$ (

وقد بين الله تعالىى أن هؤلاء هـم أصحاب

(10) [الحتج:010] 0 [الـر

 - (1) كما سكى القرآن ذلك عنهم في قوله تعالى:

[سبأ:^رب].
كقوله تعالٌى: كِّلْ

共 قوله تعالى: وهِ وجهان: ابن سلام.
$\qquad$ . YE (Y) انظر: التُسير المنير، الز حيلذي (Y)
 وكذاً قوله تعالى:


 يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله، وكثرة ذكره، ناهياً لهم عن التشتبه بالمشيركين في
 للحق، والتكبر عليهم، كما قال أبو جهل: لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا، فقال: لا والثله لا نرجع، حتى نرد ماء بدر، ونينحر الجزري، ونشرب الخمر، وتعزف علينا القيان، وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبباً، فانعكس ذلك عليه أجمع، لأنهم لما وردورا
 بدر مهانين أذلاء، صغرةً أشقياء في عذاب

 جازاهم عليه شر الجزاء لهم (8) .
r. r. السعي بالإفساد في الأرض.

إن السعي بالفساد من سجايا اليهود قولًا




 فالعذاب من الرجز الأليم المذكور في (اسباً) هو عذاب الجحيم المذكور في الحج
ثم توعدهم الله تعالى بالويل: :



 - (4) ${ }^{[r}$

وأخبر تعالى أن أهل الكتاب يصدون عن سبيل الله، فقال تعالى: مِ
 ※


 وكذلك قال تعالى عن المشركين: \$إِنَّ



 القُرآن وإِرابه، الزجّاجنج


 القرآلن وإعرابه، الزجاجنج

. [TY: (النازعات
فبعد أن رأى فرعون الآية الكبرى، وهي
 وهي انقلاب العصا حيةً أو اليد، ومع ذلك

 فرعون بموسى ويما جاء بـه وبالحتر، وعصى اللهع عز وجل فلم يطعه، وتولى وأعرض عنى الإيمان، وأخذلذ يسعى بالفساد في الأرض، ويجتهد في مكايدة موسى ومعارضة ما ما جاء به والعمل على إبطال أمره(1). وكذلك يسعى المنافقون في الفساد في الأرض، قال تعالى: هلو وَوْنَّكَنَّاسِ مَن يِيْرِ

 (4) (6)

فالمنافق إذا تولى وأعرض وأدبر أو

 (40) (4)

 النستي
 يونس الخطيب 17 / 17 /

وفعَّا







قال أبو جعفر الطبري: מيقول تعالى ذكره: ... ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية الله، فيكفرون بآياته ويكذبرن رسله، ويخالفون أمره ونهيه، وذلك سعيهم فيها بالفساد والله لا يحب المفسدين"، المانيا، يقول: والله لا يحب من كان عانمالِالبمعاصيه في أرضهه(1) ، أي: من سجيتهم أنهم دائماً يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفتهة (Y) وصفة السعي بالفساد من صفات الملوك اللجبابرة، قال تعالئى: الْ


وقال تعالى عن فرعون: :
(1) جامع البيان • (1/

وانظر: تُ تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير . $1 \mu \mu / \mu$
 تفسير الرأغب الأصفهاني

والتنوير، ابن عاشور Yミ^/\.

وقوله تعالىي:
وقد ذكر المفسرون في سبب نزول الآية
قال المفسرون إن : المراد الأخنس في
أقوالًا :
قال الثاضي ابن عطية: پالل السدي: إحراقه الزرع وقتله الحمر، وقال مجاهد:
 (انزلت في الأخنس بن شريق، واسمه أبي، الله المطر فيهلك الدرث والنسل، وقيل: المراد أن المفسد يقتل الناس فينقطع عمار الزرع والمنسلون، وقال الزجاج والأخنس لقب، وذلك أنه جاء إلى النبي صلى اللله عليه وسلم فأظهر الإسلام، وقال: الله يعلم آني صادق، ثم هرب بعد ذلك؛ يراد بالحرث : النساء وبالنسل نسلهن و(٪) قال القاضي أبو محمد بن عطية: فمر بقوم من المسلمين، فأحرق لهـم زرعاكّ، واوالظاهر أن الآية عبارة عن مبالغة في وقتل حمزا، فنزلت فيه هذه الآيات ، وما ثبت قط أن الأخنس أسلم. وقال ابن عباس: نزلت في قوم من الإفساد، إذ كل فساد في أمور الأدنيا، فعلى


 وأفعاله قبيحة، وليس لـه همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل

في بيوتهم ولا أدوا رسالة صاحبهـهم، فنزلت نماء الزّروع والثمار والنّسل، وهو نتاج الحيوانات الْلذين لا قوام للناس إلا بهما،左 : لا يحب من

هذه صفته، ولا من يصلر منه ذلك (0)
التُنسير الوسيط، الواحدي

 الثقرآن، السّععاني 10•10، مدارك التنزيل، النسفي

عاشور


. ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين، كما روى ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري، قالا: روإنَّمًا
 هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه، لم يكن عليه سبيل، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من من الحد إن تتل، أو أفسد في الأرض، ألوا الو حارب الله ورسوله، ثم لحق بالكيار الكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك ألن يقام عليه الحد النيك أصاب.
قال الإمام ابن كثير: اوالصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات.
كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي قلابة واسمه عبدالثله ابن زيد الجنرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرًا من مكل ثمانية، ثدموا على رسول اللهصلى الثلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة، وسقمت أجسامهم فشابكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، نقال (ألا تخرجون مع راعينا في إيله، فتصيبوا من أبوالها وألبانها) فقالوا: بلى، نخرجا فثربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فتثلوا الراعي، وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسولي الكا الله صلى الله حليه وسلم فبعث في آثارمهم

ومن الفساد في الأرض محاربة الله ورسوله كقطع الطريق وقتل النفس ونقض العهود والموايثيق.
قال تعالى:






 والمحاربة هي المضادة والمخالثفة، وهي صادقة على الككفر وعلى تطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، ، (1) حتى قال كثير من السلف، منهم سعيد بن المسيب: إن قطع الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض.


(1) الحرابة هي: قطع الطريق وإشهار السالح
 داخل المصر..والمحارب وفسره الجمهور في منه الآية بالنذي يثطع الطريت على الناس، مـُّلماُ كان أوْ كافرًا. انظر: معجم لغن النقهاء، محتد رواس قلقدجي ص ا، الثقالموس النقّهي، سعدي





فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت الحسي: هدمها وتخرييها، وتفذيرها، أيديهم وأرجلهم، وسمرت أمينهم، ثم نبذوا والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم
 وقال ابن عاشور: اوفي الآية الكريمة الصفة(غ)
وقد اختلف المفسرون في المراد من النذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها؟ على قولين: القول الأول: إن المراد بالذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها بأنهم هم النصارى قال مجاهد: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأنى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه وعن قتادة قال: هو بختنصر وأصحابه، خرب بيت المقدس، وأعانه على ذلك النصارى، وتال سعيد عن قتادة: قال أولثك أعداء الله، النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختتصر الئصر اللبابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس، حتى خربه وأمر أن تطرح فيه الجيف
وهذا القول اختاره ابن جرير، واحتج بأن قريشًا لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس.


 تفسير الثقرآن، السمعاني


ابن كثير /49M.

إشارة إلى بني إسرائيل، وإلى أنهم هم الوجه البارز فى الإنسانية، اللني تظهر فيه تلك المنكرات ظهورآ واضهحا، حتى لتكاد تكون الأصل النذي يقاس عليه كل منكر يظهر في الناس. فهم يحادون الله ورسوله، والمحاديادة هي العدوان على حدود الله، والاستباحة

لحرماتهاه(ب)
r. السعي في خراب المساجد. إن السعي في خراب المساجد من ألظا


 إلَا لَا
 أي: لا أظلم ممن اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي، فالڭخراب
(1) أخرجه البغاري في صعيعه، كتاب الجهاد

والسير، باب إذا حرق الششرك المساسلم هل يحرق، رقم في صحيحه، كتاب رقاب الثقسامة والمححاربين




$$
\text { الثقرآن العظيم، ابن كثير ب/ } 1 \text {. }
$$



قال ابن جرير: (اوالدليل على صحة الحرام.

وإذ كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى
 قصة الآية قبلها والآية بعدها، إذ كان خيرا خبرها لخبرمما نظيراً وشكلاً إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخخلاف ذلك، وإن اتنقت

تصصها فاشتهت|"(1)
القول الثاني: إن المراد بهم المشركون اللذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحدييبة، ويين أن يدخلوا مكا مكة، حتى نحر هديه بذي طوى، وهادنهم، فعن ابن عباس أن قريشاً منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصـلاة عند الكعبة في المسسجد الحرام، فأنزل الله:
 ورجح هذا القول الالمامابن كثير فقال في ترجيح هذا القول:اششرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، ومنعوهم من الصحلاة في المسجد الحعرام، وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى
(1) جامع البيان / (1)
(Y) انظر: جامع البيان، الطبري (Y)/r (Y)



 ابن كثير MQ/ M.

ما قلنا في ذلك، قيام الحجة بأن لا قول في معنى هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلالثة التي ذكرناها، وأن لا مسجد عنى الا الله عز
 المسجدلدن، إما مسججد بيت المقدس، وإما المسجد الحرام، وإذ كان ذلك كذلك، وكان معلوماً أن مشركي قريش لم يسعوا تط في تخريب المسجد الحراميام، وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصحابه من الصحلاة فيه صح وبثت أن النين وصفهم الله عز وجل بالسعي في خراب مساجلجه، غير الذين وصفهم الله بعمارتها، إذ كان مشركو قريش بنوا المسجد الحرام في الجاهلية، وبعمارته كان افتخارهم، وإن كان بعض أفعالثهم فيه، كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهمر. وأخرى أن الآية التي قبل قوله:
 مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أنعالهمه، والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهمه، ولم يجر لقريش ولا لمسركي العرب ذكر، ولا ولا للمسجد الحرام قبلها، فيوجه الخبر بقول



الله عليه وسلم وأصحابه، واستحوذوا مصدودا وأها عنها، فأي خراب لها أعظم من
عليها بأصنامهم وآندادهم وشركهم، كما ذلك؟

وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها، ورفعها عن الدنس
(1) والشرك) وقوله تعالى :
 الطلب، أي: لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها، إلا تحت الها الهونا والجزية، وهذا إنما كان تصديقاً وعملا بقوله تعالُى:

 وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم ألن يدخلوا مساجد الله إلا خائثين، على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين، أن يبطشوا بهم نضلاً أن يستولوا عليا عليها ويمنعوا المؤمنين منها، والمعنى: ما كان إلا الحق والواجب إلا ذلك، لولا ظلم الكفرة

وغيرهم.
وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين،
 سائر المساجد، وأنه يذل المشركين 'لهمّ، حتى لا يدخل المسجد الحورام الح أحد منهمه، إلا خائفآ يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل، فإذا كان من هو كذلك مطرودًا منها (1) تفسير الثقرآن العظيم /r-/rv.

وعلى أي حال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المبب، فتشمل أهل الكتاب والمشركين ومن على شاكلتهم، في كل زمان ومكان، وينطبق على ماوتع من تيطس الروماني الذي دخلي بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو سبعين سنة وخربيها، وهدم هيكل سليمان عليه السلام، وأحرق بعض نسخ التوراة، وكان المسيح قد أنذر الئيهود بذلك، كما ينطبق على مشركي مكة النين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة، وكذلك على الصليميين النذين أغاروا على بيت المقدس وغير المير من بلاد المسلمين، وصدهم عن المسا الأتصى وتخرييهم كثيراً من الدساجند، ويتكرر الأمر من اليهود في الوقت الحاضر بتخريب كثير من مسابجد فلسطين، وإحراق المسجد الأقصى، ومحاولات هديلن هده
المتكررة|(+).

قال وهبة الزحيلي: إإن تدمير المساجد
أو الصد عنها جرم عظيم، لا يرتكبه إلا من فقد الإيمان، وعادى جوهر الدين، واتين الاتع الأهواء، وحارب الأخلاق والنضائل، ولم يقدم على تلك الجريمة في الماضي أو الو في العصر الحاضر، سواء في ديار الإسلام أو غيرها إلا الملحدون المارقون المارن من الدين، اللذين يبتغون نشر الإلحاد وتقويض دلا دائم

> الدين والإسلامه(2).



إن لم يسلم، وقد أنجز الله هذا الوعده، كما تقدم من منع المشركين من دخولي المولي المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه
 يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا تشريف أكناف المسسجد الحرام، وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة، بشيرا ونذيراً، صلى
 الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرامن الحنا صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها، ولهم في الآّخرة عذاب عظيم على
 نصب الأصنام حوله، ودعاء غير الله عنده، والطواف به عرياً وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله (1). وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيماناً ممن سعى في عمارة المسابلجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى:







التي مع الحفظة أو في صحيفة عمله (1)

 أَنْيَ
أي: كل ذلك محفوظ ليجازي به
 مؤكذًا بحرف التأكيد للاهتمام به، والكتابة كناية عن تحققه وعدم إضاعتهه؛ لأن الاعتناء بإيقاع الشيء يستلزم الحفظ عن إهماله وعن إنكاره، ومن وسائل ذلك كتابته ليذكر
 كما بين سبحانه أنه يكتب سعي وعمر الكافر في مواضع متعلددة من كتابه، كقوله تعالىى:


[يونس:] [71]
وقوله تعالى:

[الزخرف: •^1].


## 

بدهي أن يكتب السعي ويحاسب عليه؛ لأن ذلك سنة الله النجارية في الـخلق وسيكون هذا المبحث عن ذلك في النقاط

الآتية:
أولاًا: كتابة السعي:
بين الله تعالى أنه يكتب سعي المؤمن النذي يعمل الُصالُحات في قوله تعالى:库 (4iif)
[الأنبياء: 9\%].
والمعنى: فمن عمل بما أمره الله به من العمل الصالح، وأطاعه في أمره ونهيه، وهو مقر بوحدانية الله؛ مصدق بوعدي المده ووعيده متبرى من الأنداد والآلّهة، فإن الله يشكر عمله الذي عمل له مطيعاً له، وهو به مؤمن، فيشيبه في الآخرة ثوابه اللذي وعد أهل طاعته أن يشيهمموه، ولا يكفر ذلك له فيجحده،

 الأصالحة كلها، فلا نترك منها شيئاً ننجزيه على صغير ذلك وكبيره وقليله وكثيره. وإنا مثبتون له ذلك فى صحيفة أعماله، لا نترك منه شيئاً جل أو قل، عظم أو حقر، والكتا ولابة تكون في اللوح المحفوظ، وفي الصحف

كما أخبر الله تعالى عن كتابة السعي بخيره وشره للمسلم والكافر．
قال تعالىى：

 فما قدموا هو أَفعالهم وآثارمم أفعال
 ويؤجرون عليها والثالثت：ما ذكرنا أن الآثار الأعمال وما تدموا النيات فإن النية قبل

العمل
وقوله：
 أحدها：أن يكون ذلك بياناً لكون ما ما قدموا وآثارهم أمرَا مكتوبًا عليهم لا يبدل، فإن القلم جف بما مو كائن فلما قال：نكتب ما قدموا بين أن قبل ذلك كتابة أخرى، فإن الله كتب عليهم أنهم سيفعلون كذا وكذا إذا فعلوه كتب عليهم أنهم فعلوه． وثانيها：آن يكون ذلك مؤكدًا لمعنى
 في أوراق ويرميها قد لا يجدها فكانه لم يكتب فقال：نكتب ونحفظ ذلك في إمام


．［or：ab］

$$
.0 \cdot A / \gamma^{\text {鸟 }}
$$

 （Y）انظر：مفاتيح الغيب، الرازي YON／YY（Y）

وقوله تعالى：
中
［الـجاثية：9 ب］

屋
中颫）
［الزخرف：19］．
وقوله تعالىى：

 عَعَابَ آلَحَرِيقِ وقوله تعالى： （10）
[الانظطار:••1r-1].



 ．
وقوله تعالى：
bَ
 ． إلى غير ذلك من الآيات（1）
 الثقرآن وإعرابه، الزجاج النيب، الرازي ابن عاشور＂I\＆T／IV، أضواء اليبان،

وثالثها: أن يكون ذلك تعميمًا بعد ثانيًا: المدحاسبة على السعي:

إن كتابة السعي تمثل مرحلةً تمهيديةً
للحساب عليه.
وقد عامل الله سبحانه وتعالى البشر بما
أمرهم أن يتعاملوا به من توثيق المععاملات بينهم


صـَ من أجل أن يعلموا أن السعي في الخير والشر مسجل ومقيد بكل صغيرة وكبيرة

ليوم الحساب.



أي: أن عمل كل عامل سوف يراه يور يوم القيامة، من ورد القيامة بالجزاء الذا الذي يجانيا
 ذنب غير عامله، ولا يئاب على صالح عالح عمله

عامل غيره
 الخلق يوم القيامة، والأظهر أنه صاحبه( (+)؛ لقوله:


القرآن وإعرابه، الز جا

 الغيب، الرازي . $11 / r$.

التخصيص كأنه تعالى يكتب ما قدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرةً عليه، بل كل شيء محصى في إمام مبين، وهذا يفيد أن شيئًا من الأقوال والأفعال لا يعزب علم الله ولا يفوته، وهذا كقوله تعالى:


وَكِيرِمُّمْتَطْرُ
يعني: ليس ما في الزبر منحصرًا فيما فعلوه، بل كل شيء فعلوه مكتوب.
 من كتب شيئًا مفرقًا يحتاج إلى جمع عدده فقال: هو محصى فيه وسمي الكتابب إماماً لأن الملانيكة يتعونه فما كتب فيه من أجل ورزق وإحياء وإماتة اتبعوه. وقيل هو اللوح المحفوظ، وإمام جاء

 وحينئذ، فإمام إذا كان فردًا فهو ككتاب وحجاب، وإذا كان جمعا فهو كجبال وحبال.
والمبين هو المظهر للأمور لكونه مظهرًا للملاثكة ما يفعلون وللناس ما يفعل بهمّ، وهو الفارق يفرق بين أحوال التخلق فيجعل

فريقًا في الجنة وفريقًا في السعير (1)
 المفردات، آلراغب الأصغهاني ص 7997، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير HYY/0،
 . ${ }^{(4)}[$ [ 1
会 (6) هُ [التوب:0:0 1]
أي: فيخبركم به ويجزيكم عليه آتم الجزاء إن خيراً نخير وإن شراً فشر، وهكذا قال هاهنا:

الأوفر (ث).
إن المقصود من كتابة السعي لكل إنسان هو الحساب يوم القيامة فكل سعي يعمله الإنسان من خير أو شر نهو مكتوب مسجل له أو عليه، ويعطى لد كتابه يوم التّيامة بكل
 عليه؛ لأن الله تعالى عليم بكل شيء، ولا ولا يحتاج إلى كتابة تعالى الله علواً كبيراً، و حتى ما يهم به الإنسان من خير فإنى يكا يكتب

فني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة
 التأويل، الخخازن الثُعالبي 0 / اس ابر.
 الثقرآن وإعرابه، الز جاعـج الـج
 الرازي •r




 وقد أخبر تعالى بأن الحساب سيكون بموجب الكتابة للأعمال.







任
 عَبِّدُ (1) إلا ما سعى بصيغة الماضي دون اللمستقبل لزيادة الحث على السعي في في العمل الصالح وتقريره هو أنه تعالى لو قال: ليس للإنسان إلا ما يسعى، تقول النفس إني أصلي غدآ كذا ركعة وأتصدق بكذا درهماً، ثم يجعل مثبتاً في صحيفتي الألآن لأنه أمر يسعى وله فيه ما يسعى فيه، فقال: ليس له إلا ما قد سعى وحصل وفرغ منـ منه، وأما تسويلات الشيطان وعداته فلا اعتماد


[^1]أعماله ملازما لها يششر عليه في يوم القيامة، ويقال له: اقرأ كتابك وأنت حسيب نفسك، بعد أن تقف على كل أعمالك التي عمملتها في الدنيا، وهذا هو العدل التام، والإنصاف

الكامل

 حِسَابِّة عَالِمَ
 (10) (18)中 (a)

وهذا وصف من الله جل وعلا، وتتسيم كذلك لحال الناس بالنسبة لإيتائهم كتهبهم: قسم يأخذه بيمينه، ثم يعبر عن سروره وغبطته، وما يصير إليه حالله من النعيم العظيم، والفوز الكبير و اليا وقسم آخر يأخذه بشماله، ثم يعبر عن حسرته وندامته وتمنيه أنه لم يكلف بقراء كتاب ولم يوقف لحساب، أو تم تمنيه كذلك لأن تكون موتته التي ماتها هي القانيا فلا يبعث ولا يحاسب، ثم يتا يتذكر بعض الأسباب التي كانت تحول بينه وبين السعادة في الآخرة؛ والتي منها اغتراره بالمال والسلطان، وهما آفة الكثير ممن يقع عليهم

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله عز وجل: إذا هـم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنةٌ فإن عملها كتبتها عتر حسنات إلى سبع مائة ضعف ، ،وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم آكتبها حليه فإن عملها كنتها سيئةٌ واحدة) (1) فهذا الحلديث صريح في أن كل شيء يعمله الإنسان نهو مكتوب عند الحفظا سواء كان خيراً أو شراً، حتى الهم إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة (ثا وحساب الله تعالى على الأعمال هو: أن تقابل السيئات بالحسنات، وتقابل الُحسنات بالنعم، فإن الإنسان عليه حقوق لله تعالى في مقابل النعم. وبعض الناس يستكثر أعماله فيقول: عملت أعمالاً كثيرةً من صلوات وصدقات وأذكار وقراءة قرآن وجهاد وحج وعمرة وصوم وطواف، ولم أقترف سيئات أبدًا. قال الله تعالى في محكم كتابه الكُريم:


 [لإسراء:با-\&
ويخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الككريمة أنه ما من إنسان إلا وسيجد كتابِ

 انظر: تفسير الهمراغي TY/YV/

كِ

[لإسراء: إ].

يخبر سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة، في موتف فصل القضاءء، يدعو كل أمة بإمامهم، أي : كتاب الأعمال ثم يعطون كتب أعمالنهم، على ما سبق وصفه، إما باليمين ألما وأو بالشمال، وأخبر سبحانه أنه لا يقع على أي
 كان شيئًا تانها لا يسترعي الانتباه، كالفتيل

ومثقال الذرة وما إلى ذلك (Y) وهذه الآية كقوله تعالى: جوهُ



(r) انظر: جامع اليبان، الطبري (Y)
 الغيب، الرازي . العظيم، ابن كثير

شدة الحساب ووقوع العذاب.





وهذا تصوير بديع لحالة وقوف الناس على كتبهم خائفين وجلين، وكأنهم قد اطلعوا على ما فيها من تسجيل كاملي لجرائمهم التي كانوا يتفنتون في ارتكابابها، ومع هذا الخوف الشديد، والرهبة الكاملة
 الكتاب، الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
 ولكن هذا صنع من يريد العدل سبحانها وتعالى بعباده، فليس هناك خئ خوف من الظلملم، فليطمئن كل مخلوق إلى أنه سوف لا يقع عليه إلا ما قدم لنفسه.
قال الإمام ابن كثير في معنى الآيّ:
 اللذي فيه الجليل والحقير، والفتيل والقطمير، والصغير والكبير. (أي أعمالهم السيئة، وأفعالهمم القيبحة، لان هذا الكتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصصاهـ)
(1) تفسير الثقر آن العظيم

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { r. التقوى. }
\end{aligned}
$$

إن التقوى سبب لكثير من أنواع السعي
الممدوح．
قال تعالى：
锶
行


象 عِّهُ
 وقال سبحانه وتعالى： تَ










إن هناك أسباب للسعي الممدوح، والسعي المذموم، وهذه الأسباب تعتبر الطرق الموصلة لككا السعيين، ويمكن

بيانها في النقاط الآتية：
أولًا：أسباب السعي الممدوح：
ا ا الإيمان．
اعتبر القرآن الكريم الأيمان أهم الأسباب الموصلة للسعي الممدوح الموصل إلى الجنة بإذن الله تبارك و تعالى، ولكنه داثماً ياتي مقروناً بالعمل الصالح، لنلك لا تكاد تجلد موضع فيه ذكر للأيمان وأنه سبب لدخْول الجنة إلا وهو مقرون بالعمل الصالح، وباب الأعمال الصالحة واسع وكبير، وطرق كسب الثواب عظيمة ومتعددة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى．









 شَ \& . الجهاد في سبيل الله. إن الجهاد في سبيل الله بالنُفس والمال من أعظم الأعمال ومن الأسباب التي تجعل المجاهد يعمل السعي المممدوح لّما في ذلك من الفضضل العظيم. قال تبارك وتعالى: عِ




 وَوْلِ وقال تعالى: و بَ . وَ



 ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سشل: أي العمل أفضل ؟ نقال: (إيمان بالله ورسوله) قيل: ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) ثيل: ثم ماذا؟ ثال: (حج مبرور) (Y) (Y) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان،

س. طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى:
 أَلْنِّتِيَن

 (A)OH) [النور:
وقال تعالى: :
 مَكَابَا لِلِمًا وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل أمتي يدخلون الجن الجنة إلا من أبى) قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)
كما أن امتثال قوله تعالىى:四



 (1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب وألسنة، باب الـاب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم .ar/a،rra.

شَيّْ
وقال تعالى:

 يَ .

 7. 7 الاستقامة على دين الله.



وكذلك قوله تعالى:四

 [نصلت: $\left.{ }^{[ }\right]$

金

إن الاستقامة هي آن يجمع العبد بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي؛ لأن التكليف يشتمل على أمر بطاعة تبعث على الرغبة ونهي عن معصية يدعو إلى الرهبة(

$$
\text { النكت والعيون، الماوردي } 10 \text { (Y) }
$$

إن التوبة تدفع المسلم لمزيد من السعي الممدوح من أجل المحافظة على التوبة والحذر من العودة إلى المعاصي والسيئات. قال تعالى:

]

 عكَ


[الفرقان:••-v1-v].
وقال تعالى:
 .
فالتوبة تجب ما قبلها وكما قال صلى الله عليه وسلم: (التائب من اللنب كمن لا ذنب


باب من قال إن الإيمان هو العمل، رقمبه،
(1) أخرجه ابن ماجهه في ستنه، كتاب الزهد باب

ذكر التوبة، رقم فـم
حديث ابن مسبعود.
,
 والكفر بالله عزّ وجلّ، أو بملانكتكه، أوكتبه، أو رسله، أو اليوم الآخر، أو أو تضاء الله وقلدر: فمن أنكر شيئاً من ذلك تكنذياياً، أو جحداً، أو شكّ فيه؛ نهو كافر مخلّد في النار.
قال تعالى: الٍ إنَّ وَرُسُـلِهِ وَيُرِيدُوبِ



 وهؤلاء هم الذين وصف الله سعيهم بأنه ضلال.

 [الكهن:ع!
r. r. الصد عن سبيل الله تعالى. إن الصدد عن سبيل الثله تعالى يعتبر من السعي المذموم فاعله. قالَ تعالُى: (6) (6) [الحت:101]

 .
V. ط. طلب العلم.

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (... ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، و ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت علئليم السكينة وظثيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطابهـ عمله لم
يسرع به نسبه)( (1).

[عسس:ه].

ثانيًا: أسباب السعي المذموم:
ا ـ الكفر والشرك بالله تعالى.
الشرك بالله: بأن يجعل لله شريكاً في التّبوبية، أو الألوهية، أو الصّفات. فمن الون الون اعتقد أنّّمع الله خالثقآمشاركاً، أو منفرداً، أو اعتقد أن مع الله إلهاً يستحق أن يعبد، أو عبد مع الله غيره نصرف شيئاً من أنواع العبادة

 أشرك بالله شركاً آكبر، واستحقّ الخلود في النار.




وقال تعالى: :


锃


\& . الحرابة.









هـ الظلم.
ومن أظلم الظلم السعي في خراب
المساجد.
 اَّ我


عَظْيم"


(40) (0)
[سبأ:دبَ].
r. النفاق.

وهو أن يكون كافرا بقلبه، ويظهر للناس أنه مسلم، إما بقوله، أو بفعله. قال تعالى:

[النساء:180]
وهذا الصنف أعظم مما قبله؛ ولنلك كانت عقوبة أصحابه أشدّ، فهم في الدرك الأسفل من النار؛ وذلك لأن كفرهم جابم بين الكفر والخداع، والاستهزاء باللله وآياته





[البقرة:ع•r-0-r•].
§ ـ الفساد في الأرض.
إن الفساد في الأرض بكل برض صوره واثشكاله من السعي المذموم مال تعالى:






من القطيعة ، قال ：ألا ترضين أن أصل من

 صلى الله مليه وسلم ：اقرعوا إن بُمتّم：虽 وَتُقَطْمَّ


$$
.(Y)([r r
$$

وأكل التّبا：قال تعالى：

行侕
 عمران：••
وقد توعّد الله تعالى من عاد إلى الرّبا



 اَلْبَعَعْ


 V
（Y）أخرجه البخاري في صصيته، كتاب تغسير






> ج. فعل الكبائر والمعاصي.

كعقوق الوالدين：وعقوتهما أن يقطع ما يجب لهمها من برٌ وصلةِ، أو يسيء إليهما بالقول أو الفعل． قال تعالى：





．［ץ\＆－ヶ\％
وقال تعالى： آلْتَهِهِ وتطيعة الرّحم：وهي أن يقاطع الرجل قرابته فيمنع ما يجب لهم من حقوقي بدنية، أو مالية، فعن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال：（لا يدخل الجنّة قاطع）ا（1）． قال سفيان：يعني قاطع رحم، و وال صلى الـى الله عليه وسلم：（خلّق اللّه الخَلق فلمّا فرغا منه قامت الرّحم فأخلد بالت بحقو الرّحمن نقال له ：مه ، قالت：هذا مقام العائذ بك
（1）أخرجه البخاري في صسيته، كتاب الأدب،
 خذيث أبي هريرة．

## 

إن السعي بنوعيه الممدوح والمذموم لكل منهما جزاء في الدنيا والآخرة، وهذا الجزاء يدفع بالمسلم للسعي الممدوح حتى ينال الجزاء المترتب عليه، ويجتنب السعي المذموم حتى لا يناله الجزاء على ذلك أيضاً، كما أن معرفة الجزاء يدفع المسلم للإقدام على السعي الممدوح، واجتناب السعي المذموم، وفي هذا المبحث سيتم بيان هذين النوعين من الجزاء كما يأتي: أولًا: جزاء السعي الممدوح في الدنيا والآخرة:

ا ـ ـ جزاء السعي الممدوح في الدنيا. إن للسعي الممدوح جزاءاءُعاجلّ في الدنيا قبل الثواب في الآخرة، وليس جزاء العمل الصالح متتصرًا على الجزاء الأخري الأخري فتط كما يظن ذلك كثير من الناس، بل إن الثله تعالى يجازي من يعمل صالحاً جزاء باء دنيوياً عاججلَا كما دلت على ذلك النصوص، ومنيا ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ الله لا يظلم مؤمناً حسنةّ، يعطى بها في الدّنيا

> ويجزى بها في الآخرة) (ث).

أن السعي من أجل الدنيا دون اعتبار قصد الآخرة من السعي المذموم، وعلى العكس من ذلك العمل من أجل الآخرة، فمن كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له، ولم يكن له في الآخرة نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا، كما قال تعالى:


 وقال تعالىى:


 (4i5)
[الإسراء:1A-919].

ولهنذا قال هاهنا
أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا -والآخرة بحسب شكرهم وعملهم (1) (1) انظر: تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير 1 (1

فيا له من فضلِ وشرفِ لمحخلوقِ يزكيّه


[ا"بينة:v]. فجعلهم سبحانه خير الخخليقة.


 فالعمل الصالح سبب لسعادة القلب وفرحه، وذهاب همه وغمه؛ ولنا كان النبي صلم الله عليه وسلم يرتاح وبا بالصحلاة، وجعلت قرة عينه فيها، وكان إذا حزبة أمر صلى، والمؤمن يجد لنـة وسلة وسعادةً عقب كل عمل صالح يعمله، وهذه السعادة التي لا تشترى بمالل، ولا تنال بجاه، وهي من الحن


 النّني لا يريد الحياة الطّيّبة الهانئة؟! والكحياة الطّيّبة تشمل وجوه الرّاحة من أيّ جهةٍ كانت.
كا قال تعالى:
 ك
 . 000 : وعد اللّه الذين آمنوا بالله ورسوله منكم

فمن ذلك ما يأتي:
\$ المودّة في قلوب المؤمنين.
 (6417) [مريم:97]
وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أحب الله تعالى العبد، نادى جبريل: إن الله تعالى
 في أهل السماء: إنّ الله يحبّ فلانًا فأحبّوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القيول في في . الأرض)
 فينتي الله عليه ثناءً حسنًا جزاءة على السعي الممدوح في الدنيا، كما قال تعالى:
 . فقد أثنى الله تعالى عليهم بأنهم خيرية اللبرية، والبرية كل من خلق الله على العموم ويكفي العمل الصّالح فضلّا، ويكفي أهله شرفًا أنّ الله تعالىى زكّامم وأثنى عليهم،
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بده التخلق، باب ذكر آلمـلائكة، رقم 9r.بr،
. $111 / \varepsilon$
 تفسير الثق آن، السمعاني



 وفي الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليهو وسلم أنه قال: (انطلق ثلالثة نفر ممن كان قبلي آوامم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار، نقالوا: إنه لا ينجيكم من مذه الصشخرة إلا إلا أن تدصوا الله تعالى بصالح أممالكم.....) وفي هذا الحديث الشريف؛ أنّ السعي والعمل الصالح مع الإخحلاص: يفرّج الكروب، وينجي من الشدائد والصعاب.

病

. l [ l : وقوله تعالى:
 فمن ينصر دين الله في الأرض، ينصره
 المسلمون، إذ نصروا دين الله تعالى، فنصرهم الله، مع قلّة عددهم وكثرة عدوهم.
 (Y) أخرجه مسلم في صصديته، كتاب الرقاق، باب قصة أصحأب الغار الثالاثة والتو سل


أيها الناس، وعملوا الصالحات وأطاعوا

 المشركين من العرب والعجمّ، فيجعلهم

 ببني إسرائيل، إذ أهلك الجبابرة بالشأمه

 لهم دينهم، يعني: ملتهم التي ارتضاها لهمب، هي هي عليه من الخوف إلى الأمن، قال أبي ابن كعب: اللما قدم رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وأصحابه المدينة آوتهم الأنصار ومنهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا ييتون إلا مع السلاح، ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: أترون أنا نعيش حتان ونى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله، فنزلت هذه
 الأولين لما آمنوا وعملوا الصالحات، ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها، ومنارا ومنحم
التمكين والعزّة والقوة(1) . تا تفريج الكروب.
قال تعالى : الم
[أطالاق:ب].
(1) انظر: جانمع البيان، الطبري
 الغيب، الرازي \&

 وتلوبهم وأعمالهم؛ وأحلح وأح ثوإبهم، بتنميته وتزكيته، وأصلح جميع أحوالهم. فإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها؛ لأن تصرفات الإنسان تأتي على حسب رأيه، والمعنى: أقام أنظارهم وعقولهم فلا يفكرون إلا صالحاً، ولا يتدبرون إلا ناجحه| (1).
*ا حفظ أهل العامل وذريته.
قال تعالى:


 [الكهـ:
قال ابن عباس رضي الله عنه: ا(حقظا بصلاح أيهما، وقيل: كان يينهما ويين الأب الصالح سبعة آباء، قال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولنده وولد ولدلده، وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله، فما

يزالون في حفظ الله ما دام فيهمه(2) "شاية الله تعالى للعبد ونصرته وإجابة

دعائه.

 التخازن \& /


.
وعن أسماء رضي الله عنها قالت: قال
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا لا توكي فيوكى مليك) أي: لا تّذخري ما عندك، وتمنعي ما عندك، فينقطع الله عنك الرزف. والإيكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به، وفي رواية: (أنفقي ولاتحصي، فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله علبك)(1) تو وفي اصطناع المعروف.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (من نفّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، نفّس الله عنه كربةً من كرب يوم الثيامة. ومن يستر على معسر يتّر الله عليه. ومن ستر مسلمّا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في صون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (ب) هـ صالح أحوال العبد.
قال تعالى:
 (1) أخرجه البخاري في صصيسه، كتاب الهية ونضلها والتدريض عليها قال الله تعالى:

 باب الـحت على الإنفاق وكراهواهة الإحصاء، رقو
(Y) أخرجه مسلم في صحيحها، كتاب الذارك




قال تعالى: يسعى لها سعيها، وهو ملازمة أعمال الخير ير الخير وأقواله على حكم الشرع وطرقه، فأولئك

 يشكر الله سعيهم ولا يشكر الله عملاً ولا
. سعياً إلا أثاب عليه وغفر بسبيه| (Y)
فهذه الآية دليل على آنّ من سنتّه سبحانه


يخذلهم.

 هِ

[النساء: عب| I].



. 9 c :

,

 ذلك من الآيات (+


(Y) انظر: المتحر الوجيز
(Y) انظر: جامع النيان، الطبري (Y) معاني الثقرآل وإعرابه، الزججاج ror/r rer التُفير الوسيط، طنطاوي /9/9، الكششاف،



دعاءهمم، وأعطامم ما طلبوا وزادمم على
r. r. جزاء السعي الممدوح في
الآخرة.




 على سعيهم ذلك حسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحة، وتجاوزه لهم عن سيئها برحمته، ويضعف لهم الحمنات الحنات، ويمحو عنهم السيئات، ويرفع لهم الدرجات" (1). قالل القاضي ابن عطية: اوذلك كله

 ابن الجّجزي


سعيها في الآخرة راضية، يعني: رأى ثوابه في الجنة، راضية مرضية، رضي اللهي عني بعمله في الدنينا، ورضي العبد من الله تعالى في الآخرة، من الثواب في جنة عالية يعني: ذلك الثواب في جنة عالية، مرتغعة في الدرجات العلى (").
قال تعالى:
(A) (1)
 مَبْرُوَّ
قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى:
 تأويان:
أحدهما : أنهم حمداوا سعيهم واجتهادهم في العمل لله، لما فازوا باروبا بسبه من العاقبة الحميدة كالرجل يعمل العمل فيجزى عليه بالجميل، ويظهر له منه عاقبة محمودة فيقول، ما أحسن ما ماعملت، ولقد وفقت للصواب فيما صنعت فيثني على عمل نفسه ويرضاه.
والثاني: المراد لثواب سعيها في الدنيا راضية إذا شاهدوا ذلك الثواب، ومذا ألوا الوى، إذ المراد أن الذي يشاهدونه من الثواب العظيم يبلغ حد الرضا حتى لا لا يريدوا أكثر


 التفسير النقرأني للقرآن، يونس الـخطيب
我 . 1 Y:
وقال تعالى:





 يقول تعالى مخخبرا عن المؤمنين اللمتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة، بحسب أعمالهمه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (يسعى نورهم بين أيديهم على قلدر أعمالهم يمرون على الصراط؛ منهم
 النخلة ومنهم من نوره مثل مثل الرجل الثنائمّ، وأدنامم نوراً من نوره في إبهاهم يتقد مرةً

ويطفأمرةّ(1) (1)

قال تعالى:
[الغاشية:9].
أي: لعملها الذي عملت في الدنيا من
طاعة ربها راضية، وقيل: والمعنى: ثلواب (ا) انظر: النكت والعيون، الماوردي (1) (1)




$$
\text { [البقرة:؛ 1-0 } 1 \text { ]. }
$$

وقال تعالى في المنافقين：لا يَلْمِزْوُ號

．
وأما المكر：تدبير الأمر في خفية، والمكر من الله تعائى هو جزاواؤمم بالعذاب مع مكرهم من حيث لا يشّعرون．وقال سبحانه： （多）
［رالثنفال：•ب］．


＂الخزي في الحياة الدنيا．

 E


عَظِّ＂
قا القتل والتشريد وإقامة الحد عليهم． قال تعالى：



偅

1 ـ ـ جزاء السعي المذموم في الدنيا．

قال تعالُى مخبرًا عن بني إسرائيل ：

لما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به، أزاغ الله قلوبهم عن الهدى، وأسكنها الشك
والحيرة.
＊نسيان الله تعالى．
قال تعالى ［التوبة：VT］］．
وقال تعالى：

وقال سبحانه：
 ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به وتناسيكم له، يقول الله تعالى ذلك من باب الماب المقابلة؛ لأنّ الله تعالى لا ينسى شينًا، ولا يضلّ علّ عنه شيء．وقد حذّر الله تعالى عباده ألذ ينسوه فقالْ ：فَزسَوْوا




 （f）（1م） ［سبأ：دبَ］
وقال تعالى：


 （9）（10）
[لإسراء:ג1-9 1 ].

يخبر تعالىى أنه ما كل من طلب الد الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه، بل إنما يحصل لمن أراد اللهو وما يشاءء، وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات، فإنه قال：

 أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه
 سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الفاني على


## ＊تحبط أعمالهم يوم القيامة．

قال تعالى：



(1) تنسير الثقرآن العظيم، ابن كثير 01/0.
 ＂إلقاء العداواة والبغضاء بينهم الى يوم القيامة． قال تعالئى：وأِوَا



侕


## \＃الضهال في أعمال الدنيا．

قال تعالْى：得



 （用）
[الكهنغ:ع •1-1•1]].

## r．r．جزاءا السعي المذموم في الآخرة．

＊أنهم اصحاب الجحميمر． قال تعالى： （0）（0）
[الحج: ا0]].


 تعالى:




وتوفيتهم أعمالهم، إنالتهم ثمراتها

 المسببات التي توسلوا إليها بأسبابها. ثم في الآخرة تحبط تلك الأعمال فلا يكون عليها من جزاء، ولا لها من نمرة، لألأنها كانت أعمالَا باطلةً لا ثبات لها (ب)

مو ضبوعات ذات صصلة:
الرزق، السير، العمل، الكسب، المشي

[انكهغ:ع ع -
وقد أوضح جل وعلا مذا المفهوم في آيات أخر؛ كقوله في أعمال غير المؤمنين:


وتوله: : لَّ


 وقوله:


 إلى غير ذلك من الآيات.
 يجازى به في اللدنيا، ولا حظ له منه في
الآخرة.

قال تعالى:









النُسفي


[^0]:    （Y）انظر：التُفسير الوسيط، طنطاوي（Y）／T） （£）انظر：موارد الظمآن لثدروس الزمان، عبدالعزيز السلمان ك／\＆TV．

[^1]:    (1) انظر: أضواء البيان، الشنقيطي // 1 (1).

