

| عناصر الموضوع |  |
| :---: | :---: |
| r9. | shami aman |
| ral |  |
| rar |  |
| ras |  |
| r+1 | أوصافٌ |
| H19 |  |
| Hre |  |

## 

أولًا : المعنى اللغوي:
لثظ السماء مأخوذ من: سما يسمو سموًا أئي: علا، ومنه يقال: سمت همته إلى معالي
 والسماء في اللغنة: يقال لكلل ما ارتفع وعلا قد سما يسمو، وكا وكل سقف فهو سماءء، ومن هذا قيل للسحاب: السماء، لأنها عالية(ثا
فهي كل ماعلا وارتفع و كان فوق رأسك وأصلها السماء المعروفة.
ثانيًا : المعنى الاصطلاحي:
الأصل أن: سماء كلّ شيء: أهلاة (ب)، ومنه هذه السماء المعرووفة التي نوقنا.
 أنوار الطاعات (8) فهي عمومّا كل ما في الجهة العليا فوق رءوسنا، وكل ما علاك فأظلك (0)، يقال له سماء.
فكل أفق من الآّفق نهو سماء كما أن كل طبقة من الططباق سماء(7).

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) الككليات، الكفوي ص.VA. }
\end{aligned}
$$

## (ا)

وردت مادة (سمو) في القرآن الكريم (Y) مرةً، ويخص موضوع البحث منها (Y) (Y)

> مرة(1).


وجاءت السماء في القرآن على وجهين (ب) :

 فليمدد بحبل إلى سماء البيت.



## (

1 الفلك ا
الفلك لغة:
كل شيء دائر، والفلك مجرى الكواكب وتسميته بذلك لكونه كالفلك، قال الله عز وجل: وها

وفلكت الجدي إذا جعلت في لسانه مثل فلكة يمنعه عن الرضاع (1) .
الفلك اصطلاحًا:
والفلك واحد أفلاك النجوم. وفي حليث ابن مسعود: (تركت فرسي كأنه يدور في فلك). كأنه لدورانه شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم. قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمر، وهي بين اللسماء والأرض (Y (Y) . الصلة بين الفلك والسماء:
 يقال هو: ما يكون تحت السماء الدنيا مباشرة؛ التي يراها الناس ويبحثون فيها ويستكشفون ما بها وينظرون فيها ويطيرون تحتها ويهتلوون بما فيها وغير ذلك.

الجرم المقابل للسماء، وجمعه أرضون، ولا تجيء مجموعة في القرآن، ويعبر بها عن أسفل الشيء، كما يعبر بالسماء عن أعلاه(ث) . الأرض اصطلاحًا:
يمكن القول أن أشمل تعريف هو ما ذكره علماء الجغرافيا والبيئة: מالأرض هي أحد
 من حيث درجة اللمععان إذا ما شوهدت من عند الشمس، والخامسة بين المـجموعة الشمسسية


## 

الصلة بين الأرض والسماء:

صلة السماء بالأرض من حيث إن الأرض مهرطط لما ينزل من السماء، والماء والسماء مصعد لما يرفع إليها من الأرض، وقد ذكرتا مقترنتين في الثقرآن الكريم بألفاظ متقاربة في مواضع كثيرة.
قال ابن القيم: اوأما الأرض فأكثر ما تجيء مقصوداً بها معنى التحت والسفل دون ألى أن


 في صحراء ، فهي وإن تعددت وتكبرت فهي بالنسبة إلى السماء كالواحي الْقليل فانتير لها

 من ذلك مزيد تقرر للمراد بالمقسم به وهو أنه من جنس النجوم فهي النجوم العالية التي تضيء وتتلالالا
 النهار، والفرق بين الطارق والطراثئق : أن الطارق نجم، والطرائق هي السبع السماوات فكل سماء طريقة. وإنما سمي النجم طارقاً ؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختغي بالنهار، ويئيله ما جاء فاء في الحديث الصحيح (نهى أن يطرق الرجل
 تم تغسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنها وإجلال مححله ما لا يخفى على ذي نظر ثاقب، ولإرادة ذلك لم يقل ابتداء والنّجم الثّاقب مع أنه أخصر وأظهر، ولله عز وجل
أن يفخم شأن ما شاء من خلقه لما لما شاء (^). فالطارق الذي أقسم الله به نجم ساطع في الليل ، وضوؤه ثاقب نهي لـ مزية خاصه بد دون غيره.

## 

اللقسم: هو أن يريد المتكلم الحلف على شيء فيحلف بما يكون فيه نخر له أو تعظيم لشأنه أو تنويه لقدره (1) .
أولًا: السماء والطارق:
وذلك في قوله تعالى:

[الطارق:1-1ب].
والطارق: النجم لآنه يطلع بالليل، وما

 أثقب نارك للموقد، ويقال: إن الثاقب: هو
 قد ارتفع على النجوم، والعرب تقول تلـول للطائر إذا لحق بيطن السماء ارتفاعًا: قد ثقب، كلي ذلك جاء في الثنفير (\$)، والصحيح أنه اسم -جنس يشمل سائر النغجوم الثواقب( وأقسم ربنا بالسماء وبالطارق الذي يطرق ليلاً من النجوم المضيئة، ويخفى نهارا،، وكل ما جاء ليلاً فقد طرق وينحو ذا

قال أهل التأويل (8)
وأبهم الموصوف بالطارق ابتداء، ثم زيد
إبهامًا مشوبَّبا بتعظيم أمره بقوله:
(1) الاتقان، السيوطي (Y (Y (Y




## زللمماء

وافتح الُكلام بالقسم تحقيقًا لصدق القرآن في الإخبار بالبعث وفي غير ذلك مما اشتمل عليه من الهدى، ولنّلك أعيد القسم بالسماء، كما أقسم بها في الون ألو اللسورة، وذكر من أحوال السماء ما له مناسبة بالمقسم عليه، وهو الغيث الذي به صـلا الناس، فإن إصلاح الثقرآن للناس كإصلاح المطر، وفي الحديث الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا)
وفي اسم الرجع مناسبة لمعنى البعث (G) في قوله عز وجل: [الطارق:د] وفيه محسن الجناس التام ، وفي مسمى الرجع وهو المطر المعاقب لمطر آخر مناسبة لمعنى الرّج البعث ، فإِن البعث حياة معاقبة بحياة سابقة (0)، فهي سماء ذات اليات رجع لحياة الأرض بعد موتها ليدل على حياة أخروية دائمة لا تنقطع. وللبدء في القسم بالطارق ثم بالرجع بيان للمفسرين وهو كما ياتئي: أنه قسم على الغيث الذي بـي به صلاح الناس والقرآن مثل الغيث في إصلاحه كما
 باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الثلـي عليه
 ryAr
(0) التّحرير والتنوير، ابن عاشور YMT/ MY.

ثانيًا: السماء ذات الرجع:
وذلك في قوله تعالى:
ر(111) رجعاً لأنه تعالى يرجعه وقتا فوقتا إلى
 فهو يرجع من السماء وترجع به السماء، فترجع به الأرض اللى البهاء والـحسن. قال ابن عباس: الرجع المطر، وعهر وعنه: هو اللسحاب فيه المطر، وعنه: والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر، وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم، وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من هاهنا ولا (ب) ثم أقسم قسما ثانيًا على صحة الثقرآن
فقال: '(1) وتنصدع الأرض للنبات، فيعيش بذلك الآدميون والبهائم، وترجع السماء الألاء أيضًا
 الأرض عن الأموات (ث)، فهي أمور ترجع بالسماء ومن السماء بين حين وآخر.

(Y) انظر: الـجامع لأحكام الثقرآن، الثقرطبي ( 9/r. القدير، الشوكاني 07/0 07، تفسير المراغي . $117 /$.

الكريبم الر حمن، السعدي صم^ • ا.
 التشقق بخروج النبات منه، فأقسم بالمطر اللذي هو سبب خروج النبات، وبالتششقق اللذي يخرج منه النبات، وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها، والقرآن به حياة القلوب بعد موتها، كما قال الله تباركا وتعالى:
[الشورى:or].

فسمى الله القرآن روحَا؛ لأنه تحميى به
القلوب
فهو في القسم الأول حفظ للقرآن من السماء حتى يصل إلى الأرض، وهو في القسم الثاني بيان لما يفعله القرآن من صلاح وإصلاح حين يعمل به في الأرض، والله أعلم.
ثالثًا: السماء ذات البروج: جاء في القرآن الكريم أن للسماء بروجاً، وورد ذلك في قوله تعالىى:
(花) (11) [الحتجر:ج1] 1 [1]

 [الثرقان:آT]

[البروج:I] (Y) تفسر الثر آلن الكريم، ابن عثيمين، جزء عم،

مـجموع قوله: :
 النبات وهو إحياء الأرض بعد موتها، مناسب لأن يكون الإقسام على تحقت البعث(1) . وخحلاصة ذلك : أن : قوله تعالى:
 [الطارق:1|
 الأول ما كان في أول السورةء فهناكُ قال:

 وهنا قال:
 أعلم : أن الأول فيه إشارة إلى الطلارق اللذي هو النجمم، والنججم ترمى به الشياطين اللنين يسترقون السمع، وفي رمي النشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عز وجل، أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل، فأقسم على أن القرآن قول فصل، فصار القسم الأول مناسبته : أن فيه الإشارة
 القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة،
 الْمطر، يسمى رجعا؛ لأنه يرجع ويتكرر، ومعلوم أن المطر به حياة الأرض.


## زللمماء

عليه تضمن العبرة بقصطة أصحاب الأندودد، ولما كانت الأخاديد خطوطًا مجعولة فيا في الأرض مستعرة بالنار؛ أفسم على ما تضمنا بالسماء بقيد صفة من صفاتها التي يلوح فيها للناظرين في نجومهاما ما سماه العرب بروجايكا، وهي تشبه دارات متلالّلثة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار (\$). فحينما خدوا الأخاديد موقدة بالنار، جعلوها كالسماء حينما تكون بادية البروج ليلاً يعاينها الناظرون. ونقل ابن جرير أقوالاً ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: معنى ذلك: والسماء ذات منازل الشمس والقمر، وذلك أن البروج جمع برج، وهي منازل تتخذ عالية عن الأرض مرتفعة (8) أي: ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والثقمر، والكواكب المنتظمة في سيرها ، على أكمل ترتيب ونظام دال على الم كمال قدرة الله تعالئى ورحمته، وسعة علمه
وحكمتهة (0).

وهذه البروج هي في التحقيق: سموت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر كامل من أشهر السنة الشمسية يوقتون بها الأثهر والفصول بموقع الشمس نهارًا في المكان
( التحرير والتنوير، ابن عاشور (Y)




والبروج: الثصور، الواحد: برج، وبه سمّي بروج السماء لمنازلها المختصة بها، قال تعالى: : [البروج:1]. وقال تعالى:
 وقوله تعالى: [انساء:هv/].
ويصح أن يراد بها بروج في الأرض -أي: البروج المشيدة وهو الأقرب-، وأن يراد بها بروج النجمه، ويكون استعمال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة -لتكون دليلاً على معنى آخر- وثوب مبرّج: صوّرت عليه بروج، واعتبر حسنه، فقيل: تبرّجت المرأة أي: تشبّهت به في إظهار المحاسن، وقيل: ظهرت من برجها، أي: تصرها،

 [الأحزاب:سץ]. وتوله: [انون: :جا].
والبرج: سعة العين وحسنها تنبيها بالبرج في الأمرين (1)(\$)، فهي منازل ظاهرة الحسن كاملة الخلق عالية المكان. ومناسبة القسم لما أقسم عليه :أن المقسمبم (1) المفردات، الراغب الأصفهاني ص 110 (Y)



وهي ذات الطرائق ، فمن الناس من تصور منها الطرائق المحسوسة بالنجوم والمجرة، ومنهم من اعتبر ذلك بما فيه من الطرائق المعقولة المدركة بالبصصيرة، وإلىى





ع عمران:191]
يقول تعالى ذكره: والسماء ذات
 [الذاريات:V]: ذات الطرائق... وبنحو ذا قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظ قائليه فيه
قال ابن عباس رضي الله عنه: ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء (7) . وهذه الحبك في معناها ومدلّولهان، وبيان خلقها وإعجازها سيأتي في آخر البحث بكلام أبين وأوسع. ومناسبة هذا القّسم للمقسم عليه في وصف السماء بأنها ذات حبك، أي طرائق

$$
\begin{aligned}
& \text { (气) المفردات، الراغب الأصغهاني ص (\%) } \\
& \text { (0) انظر: جامع البيان، الطبري }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { السعدي ص } 90 r . \\
& \text { (Y) تفسير القّرآن العظيم، ابن كثير IVVr/\& }
\end{aligned}
$$

النذي تطلع فيه نجوم تلك البُروج ليلًا (1)
 السماء ذات البروج، فإن كواكبها مشهود نورها، مرئيّ ضوؤها، معروفة حركاتها فـا فى طلوعها وغروبها، وكذلك البروج نشاهدها وفيها غيب لا نعرفه بالحس، وهو الكواكب وما أودع الله فيها من القوى وما وما فيها من عوالم لا نراها ولا اندرك حقيقتها فهو قسم عظيم من اللله، ونحن لا نقسم إلا بالله، ولا نعلم من ذلك إلا ما علمنا من علم الثله. والقسم بالسماء بوصف ذات البروج يتضمن قسمًا بالأمرين معا لتلتفت أفكار المتدبرين إلى ما في هذه المـخلوقات وهن وهن الأحوال من دلالة على عظيم القدلدرة وسعة العلم الإلثي ؛ إذ نحلقها على تلك المقادير المضبوطة لينتفع بها الناس في مواقيت الأشهر والفصل فهو قسم ومعجزة ونعمة ودليل كبير -لـمن كان له قلب- على نعم الله وقدرته وحكمته.

رابعًا: السماء ذات الحبك:



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التتحرير والتنوير، ابن عاشور (1) }
\end{aligned}
$$

فبناء الأرض والسماء في غاية الإحكام حتى صارت السماء كأنها سقفاً ثابتاً لكارض.
 الأرجاء، ثابتة البناء، مزينة بالنجوم الخنس، والجوار الكنس، التي ضربت من الأنق إلى الأنف في غاية الحسن والملامة، لا ترى فيها ميكّ، ولا فروجّا، ولا خلالآ ولا إيلالاً، يقول تعالى ميينًا لثدرتها المظيمة:

 أي: بقوة وقدرة عظيمة، ويقول: أِ إيها البشر , اللظيم، والخلق النوي، والارتفاع الباهر



 الإقسام بائسماء وبانيها، النيك هو الله تبارك وتعالى، ويحتل أنها مصليرية، فيكون الإتسام بالسماء وبنيانها، الذي هو غوياية ما
يقدر من الإحكام والإتقان والإسسانانيان. نهو بناء ثابت مزين حسن مليح لا عيب فيه ولا خللّ، وبناؤه بقوة وقدرة عظيمة، نهي أطظم من خلق الناس وآكرم، ولله في
(£) انظر: تيسير الكريم الرحمن، المعبدي ص


لأن المقسم عليه: إن قولهم مختلف طرائق قددا؛ ولذلك وصف المقسم به ليكون إيماء

إلى نوع جواب الثقسم (1)
خامسًا: السماء وما بناها:
جاء في القرآن الكريم الحديث عن بناء السماه، ورد ذلك في قوله تعالئى:
 وقوله: وهِ


[الشهس:0].

يقال: بنيت أبني بناء وبنية وبنى...
 والبنيان واحد لا جمع؛ لقوله تعالى:

[التوبة: •11]
وقال بعضهم: بنيان جمع بنيانة، فهو مشل: شعير وشعيرة، وتمر وتمرة، ونتخل ونتلة، وهذا النحو من الجمع يصح تذكيره ونـر ونر وتأنيثه ${ }^{\text {(Y) }}$
 يعني: ومن خلقها، وبناؤه إياها: تصبيره إياها ونا للأرض سقفاً ، وبنحوه قال أهل التأويل (ث) .

$$
\begin{aligned}
& \text {. I EV الـم (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { ( } 7 \text { (Y) انظر (Y) } \\
& \text { الـجامع لأحكام الثقر آن، القرطبي • . } 0 \text {. }
\end{aligned}
$$

خلقه شئون،
والتعديل (£)
[المؤمنون:ع1] 1 [ا]
وكلاهما متلازم(1) -موصولة أو فو أو فبناء السماء بناء محكم متقن، جملها مصدية-، فيكون الإقسام بالسماء وبانيهاء الله بالنجوم والكواكب التي هي بروج فيها،
 مصدرية، فيكون الإقسام بالسماء وبنيانهاء، عظيمة تسير فيها وفق نظام لطيف، ونى ويرجع
 على أن السماء بما فيها أصل لحياة الأرض،

والإحسان ولذا جاء في السنة ما يبين قوتها وشدتها وآن الكا وقدرتها على حمل ما لا يعلمه إلا الله حياة في الأرض إلا بما يأتيها من اللسماء، تعالى، فقد روى أبو ذر رضي الله عنه: أن فلا فهي مصدرها في كل شيء والمي المصير إليها. وفي الاستدلال بخلق السماء بهذه العظمة، دلالة عظيمة على قدرة الله العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إني أرى ما لا تروذ وأسمع ما لا تسمعون، أطث في خلق الناس من العدم، كما قال عز وجل:重
 (19) (11)
[الإسراء:99].

فأما حقيقة السماء فلا ندريها ،وهذا اللذي كما قال عز وجل: : ألسَّكْ


فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء اللذي لا لا نعرف له أولًا ولا آخرا؛ فذلك ما لا ندريه





لأن منهما أقواتهم وأرزاتهم ومعايشهم، وبهما قوام دنيامه، فأعلمهم أنه الني خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هم فيه من النعم(ث)، فهي بناء محكم متقن، بني بقوة، ويمسكه الله سبحانه نهو الثقائم عليه ليعبد وحلهـ فجعل لكم الأرض فراشٌا تستقرون عليها، وتتفتعون بالأبنية، والزراعة، والحراثة، والسلوك من مححل إلى محلّ، وغير ذلك من أنواع الالتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم، وأودع فيها منا من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكمب، كالشمس، والقمر، والنجوم ${ }^{\text {(5) }}$ r Y . السماوات عددها سبع وقد ورد في القرآن الكريم ذكر هذا

 كَ كَ








$$
\begin{aligned}
& \text { (६) تيسير الكُريمبالرحمن صغ }
\end{aligned}
$$

## 

للسماء أوصاف عديدة في القرآن
 ومنها أوصاف خارجة عنها، نوضحها فيما يأتي:
أولاًا: أوصاف السماء الذاتية: I ـ السماء بناء.


 (Cos) [البقرة:بَهـ]
وقوله عز وجل:

وَصَوَ رَأَكِّبَبَتِ ذَ ذَلِكُمْ رَبْ
فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة
وهي سقف على الأرض (1)، أي: سقفًا
للارض (Y)
وإنما ذكر الله عز وجل السماء والأرض فيما عدّد عليهم من نعمه التي أنعمها عليهم،




 " والطريق : السبيل النىى يطرق بالأرجل أي يضرب ،وأطباق السماء يقال لها طرائت،
 ط وقوله:


سماء طريقة()
يقول تعائى ذكره: ولقد خلقنا فوقكم أيها
الناس سبع سماوات بعضهن فوق بعض؛ والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة، وإنما قيل للسماوات السبع سبع طرائق، لأن بعضهن فوق بعضى، فكل سماء منهن طريقة

، وبنحو ذا قال أهل التأويل (0) .
فهي السماوات السبع كل سماء فوق سماء، وقيل لها طريقة لذلك ولأنها طرق كلملانكة. والطر ائق: السموات، لأنه طورق بعضها فوق بعض كمطارقة النعل، وكل شيء نوقه مثله فهو طريقة: أو لأنها طرق الملانكة

$$
\begin{aligned}
& \text { ومتقلباتهم (7) } \\
& \text { و سبع طباق. }
\end{aligned}
$$

وهذا في قوله عز وجل:

$$
\begin{align*}
& \text { ( ( ) معاني الثقرآن، الفراء (Y) } \\
& \text { (0) جامع البيان، الطبري Y/9/9 (0) } \tag{Y}
\end{align*}
$$



وجاء في التفصيل بأنها سبع سماوات
مع ذكر ما فيها في حديث أنس رضي الله عنه لقصة المعراج أن رسول الله قال: (ثم صرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، نفيل: من أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وتد بعث إليه؟ قال: قد بعث إلبه، نفتح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب بي، ودعا لي بخير، 'ثم عرج بنا بنا إلى السماء الثانية... ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، نقيل: من هذاء قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله مليه وسلم، ثيل: وتد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، فتتح لنا فإذا أنا بإيرامهيم صلى الله عليه وسلم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي الثى السدرة المنتهى.... الحديث(1) الـي سماوات (ابتتع الناس منذ القدم بأنها سبع
وجاءت مضافة في القرآن الكريم


نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان... كما تشير إلى آن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان (غ) . r.

وجاء ذلك في قوله عز وجل: : وَجَعَعْنًا
居]
والسقف طول في انحناء تشبيهاً بالسقف (0) أي عالياً محروساً أن ينال ، أو محفوظآ من التغير بالمؤثرات، مهما تطاول الز مان (7) فكان محففوظًا من أن يقع ويسقط

 [الـحج:70]. وقيل: محفوظًا بالنجوم من الشياطين، دليله قوله تعالىى:
 وقيل: محفوظاً من الهدم والنقض، وعن أن يبلغه أحد بحيلة، وقيل: محفوظآ فلا يحتأج إلى عماد، وقال مجاهد: مرفوعاً، وقيل: محفوظآمن الشرك والمعاصي

$$
\text { (0) المُفردات، الز اغب الأصفهاني ص } 10 \text { ع . }
$$

$$
\text { (Y) محاسن التأويل، الثقاسمي Y. } 1 / \text {. }
$$

(V) انظر : جامع البيان، الطبري ه/ هr، الكشاف،

$$
\text { الزمتخشري } 110 / 10 \text { تفسير القرآن العظيم، }
$$

ابن كثير بّ/ /r|r|r، تيسير الككريم الرحمن،
السعدي 9 ب ب.


وقوله عز وجل:

بعضها فوق بعض ، والطباق: مصدر من
قولهم: طابقت مطابقة وطباقا. وإنما عني بذلك: كيف خحلق الله سبع سموات، سماء فوق سماء مطابقة(1) أي: واحدة فـية فوق واحدة... أي: فاوت بينهما في الاستنارة
 وقد تضافرت الأدلة على أن السماوات
بعضها فوق بعض بمسافات ولكل سعتها.
"

كما في قوله عز وجل: :

يعني السموات الُسبع في اتساعها
وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات
وإنما تشير هذه الآية إلى أن هذه النّ السبع
الشداد متينة التكوين، قوية البناء، مشدودة بقوة تمنعها من التفكك والانثناء، وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلالك والأجرام فيما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان (1) } \\
& \text {. } 19 \text { \& } 9 \text { / تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القدير، الشوكاني }
\end{aligned}
$$

ه. السماء كانت دخانًا.
وورد ذلك في قوله عز وجل: : ها
 . $11:$ : 1 : والدخان كالعثان المستصحب للهيب، قال: مي مثل الدنخان إشارة إلى أنه لا تماسك (8) وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعلها سع سموات (0). 4. وجاء هذا في قوله عز وجل:
 وَسَخِّر
 .
وتوله عز وجل:
 وَبْفَ فِهَا مِنْ .



 (0) انظر: تفسير الثرآن العظيمه، ابن كا كثير


§. السماء واسعة.

 والسعة تقال في الأمكنة وفي الحال وفى الفعل كالقدرة والجود ونحو ذلك...
 قوله
[b:0:0][
ووسع الشيء اتسع والوسع الجدة والطاقة، ويقال ينفق على قدر وسعه، وأوسع فلان إذا كان له الغنى، وصار ذا سعة، وفرس وساع الخطو شديد العدو (1) والوسع المراد سعة الباني سبحانه ووسع المبني. لنو سعة بخلقها ونحلق ما شئنا أن نخلقه وقدرة عليه...فأوسعها جلّل جالله(ا)،
 لموسعون أيضاً على عبادنا، بالرزق النذي ما
 وأثطار العالم العلوي والسفلي، إلا وأوصل إليها من الرزق، ما يكفيها، وساق إليها من
 جميع المخلوقات، وتبارك الذي وسعت

رحمته جميع البريات(+).

(Y) جامع اليان، الطبري (Y/ 11 (Y) (Y) تيسري الكريمالرحمنز، السعدي ص90V.


يقال عمدت الشيء إذا أسندته، وعمدت وها وها هو اللاثق بالسياق.

والظاهر من قوله تعالى:
 [الحج:070] فعلى مذا يكون قوله: ترونها تأكيداً لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد
 فليس لها عمد، ولو كان لها لها عمد لرئيت، وإنما استقرت واستمسكت، بقدرة الله

تعالى (8)
والحقيقة الواردة في الآيتين في (الرعدل، و (لّقمانها حول السمماء هو ذكر العمدا، وذكر المفسرون تأويلين للكايات: فمنهم من أثبت أن للسماوات أعمدة إلا إلا
 ( ومنهم من ذهب إلى آن ليس للسماوات عمد أصلًا، ويكون معنى الآية: الله اللذي رفع السماوات كما ترونها، بغير عمد، وذلك بجعل جملة السماوات ويعود الضمير إلى السماوات ات ويميل علماء الفلك المعاصرون إلى التأويل الأول فيقولون: إنا الأجرام السماوية
 كل جرم فيه بمثابة لبنة من بناء شامخ، ورفع هذه الأجرام كلها بعضها فوق بعض

الحائط مثله، والعمود خشد ولي تعتمد عليه
 ما يعتمد عليه من مال وغيره وجمعها عمدل، وقرئ (في عمد) والعميد السيد الذى يعمده فنفى عنها ما تعتمد عليه لكمال البناء، وحكمة من بناها وقدرته وقوته على ذلك. فهي مرفوعة بغير عمد نراهاها، كما قال ربنا جل ثناؤه، ولا خبر بغير ذلك، ولا ولا حجة

يجب التسليم لها بقول سواه ولا ويخبر اللله تعالّى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموه بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا تدركك مداهها، فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض ورا حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها، مرتفعة عليها من كل جانب على السواءء، وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية...
 عباس ومجاهلد والحسن وقتادة وغير واحد
 إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل مثل القبة، يعني بلا عمد، وكذا روي عن قتادة،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المفردات، الراغب الأصغهاني ص 010. } \\
& \text { (Y) جامع البيان، الطبري YY/V. }
\end{aligned}
$$

بقوى هي نوع القوة الطاردة المركزية؛ [الأعراف:•؟].




وفي السماء قولان:
أحدهما: أنها اللسماء المعروفة، وهو المشهور.
والثاني: أنّ المعنى: لا تلفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلونها، لأن الجنة في السماء،
ذكره الزجاج( (Y)

وهو شامل للقولين فلا تفتح أبواب السماء لأعمالههم وأرواحهـم ولا تفتح لهم
أبواب الجنة.

وفي الآية الأولى ثلاث قراءات سبعيات(لا يفتح لهم أبواب السماء) وهي قراءة حمزة، والكسائي.(لا تفتح لهم ألبواب السماء) وهي قراءة أبي عمرو . (لا تفتّح

 الثلاث معناها واحدا ... وفي عدم فتح أبواب السماء لُهم أقوال متقاربة معروفة، لا يكذب بعضها بعضّا، وهي كلها حق، قال بعض العلماء: منها عملُ صالح؛ لأن أعمالْهم مردودة إلى (Y)
 كما ربطها في نفس الوقت برباط الجاذبية العالية، والجاذبية تتعادل مع القوى الطاردية المركزية الناجمة عن الدوروان في مسارات


الأعمدة الممقامة بالفعل.
ورغم أننا لا نبصرها بأعيننا إلا أن ذلك لا يعني أن تلك الأعمدة غير موجودة بحال من الأنحواله، فنحن نستطيع آن نتصورها في
 منا حاسة أخرى زيادة على ما لدينا من الن حواس يستطيع ذلك الشخص أن يرى تلك الأعمدة أو يحسبها تمامأ كما ندرك الك بحواسنا العادية أيّ جسم مادي عادي (1) واللذي يظهر -والله أعلم- أن قول ابن كثير أنها بلا عمد هو الأقرب لدلالالته على كمال العظمة، وكمال الثقدرة. فلو كانت بعمد فهذا من إتقان صنع الله الهـ، ولو كانت بغير عمد فهو أقوى لثوافر الأدلة على كمال قدرة الله، والله أعلم بالصمواب. السماء لها أبواب.




(1) مباحت في إعجاز القر آن، مصطظى مسلم

والأرض واستقرتا وثبتا بأمره فلم تتزلزلا ولم تسقط السماء على الأرض، فقدرت الارته العظيمة التي بها أمسك السماوات الـ الـا والأرض أن تزولا يقدر بها أنه إذا دعا الخلة الخلق دعوة من الأرض إذا هم يخرجون (Y)، فقيام السماء والأرض بأمره، أي: هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها (+).
9. السماء والأرض خلقتا في ستّ

أيام.
 رَبَّكمٌ

 مُسَ
 يخبر تعالى بأنه خلق هذا اللعالم: سماواته وأرضهه، وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من الْقرآن، والستة الألايام هي: الأحده والاثنين، والثلاثلاء، والأربعاء، والخخميس، والجمعة -وفيه الجتمع الخخلق
 محاسن التَأويل، الثقاسمي
 (Y) انظر: تفسير الثرآن العظيم، ابن كثير . $1 \varepsilon \mu \varepsilon / r$ وورد أن اللنه خلقها ((في ستة أنيام) في سورة يونس الآية 巾، وسورة هود الآلية V، وسورة الثفرقان الآية 09، وسورة السجدة الآلية ع، وسورة ق الآية ^^، و وسورة الححيد الآية §.

الله، كما قال الله:
 والكفار ليس عندهم عملُ صالح يرفع كلمهم، وليس عندهم كلمٌ طيب، قالوا:
 الصالحة إلى الله، وقال بعض العلماء: لألها



وقال بعض الع
 والرحمات من الله (جل وعلا) نازلة
 الأقوال حق، وذهب جماهير من المفسرين
 الموت الم تشمل هذا كله (1)
ــ ـ السماء قائمة بأمر الله.
وقد ورد ذلك في قوله تعالىى:


[الروم:بَ].

فقوام السماء بما فيها وما هو مو من شأنها
وكذلك الأرض بيد الله، ولذا قال عن نفسه

- 台

ومن آياته العظيمة :أن قامت السماوات


في ستة أيام وما مسنا من لغوب (Y) ثانيًًا: الأوصاف الخارجية للسماء: وردت في القرآن الكريم أوصاف للسماء لكنها لا تتعلق بذاتها بل هي خارجة عنها وهي كالآتي: 1. للسماء بروج.

والبروج: ألصصور، الواحد: برج، وبه سمي بروج الُسماء لمنازلها المختصة بها. قال تعالى
[البروج: ]].

وقال تعالى:
 وقوله تعالى: [النساء:ری، فيصح أن يراد بها بروج في

الأرض، وأن يراد بها بروج النجم (ب) . والمراد بها: السماء الداء الدنيا ففيها منازل للشمس والقمر، وهي كواكب ينزلها الشمس والقمر، أي: وزينا السماء بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها ونا، وأولى الىـى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: هي تصور في السماء(غ)، لأن البروج والأبراج معروفة بعلوها وإحكامها.

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

( ) جامع البيان، الطبري
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
(1) تنسير القر آن العظيم، ابن كثير (Vro/r.

كله، وفيه خلق آدم، عليه السلام، واختلفوا في هذه الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان ؟ أو كل يوم
 والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك منـ من رواية الضّحاك عن ابن عباس؟ فألما يألما يوم الالسبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع،

ومنه سمي السبت، وهو المطع (1) .
فهو سبحانه خلقهما والأرض في ستا فتة


وكل هذا الأمر العظيم لحكمة يعلمها


层
 واليوم: من طلوع الشمس إلى غروبها، قيل: هذه الأيام من أليام الدنيا وقيل: من أيام الآخرة، وهذه الأيام الست أولها: الأحلدك وآخرها: الجمعة، وهو سبحانه قادر على خلقها في لحظة واحدة الحة، يقول لها كوني فتكون، ولكنه أراد أن يعلم عباده الرفق والثّأني في الأمور، أو خلقها في ألما ستة أيام لكون شيء عنده أجلاً، وفي آية أخرى :

## Jللساء

تأكيد، والباء للسبية، أي زيّنا السماء بسبب زينة الكواكب فكأنه قيل:

 (艮 ولكن حوّل التعليق فجعل ازينةها هو المتعلق
 في تركيب واحد على طريقة الإيجاز، لأنه قد علم آن الكواكب زينة من تعليقه بفعل "زيتّاها من غير حاجة إلى إعادة ارينةه لولا ما قصد من معنى التعليل والتوكيد (0) فكما أن النجو م أمنة للسماء، فالكواكب زينينة حين تبدوا للناظرين.
r.

 أي: وحفظنا السماء من كل شيطان متمرد عات يرمون بالشهب، لا يسمّعون إلى الملإِ الأعلى يعني: إلى الملائكة والكتبة؛ لأنهم سكان اللسماء وذلك ألى الشياطين يصعدون إلى قرب السماء فريما سمعوا كام الملانككة؛ فيخبرون به أولياءهم الإنس ويوهمون بذلك أنهم يعلمون الغيب فمنعهم الله من ذلك بهذه الشهب (1) وذكر الططبري عن قتادة، قال: (ابلغنا أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) لباب التأويل، الخازن } 10 \text { (1). }
\end{aligned}
$$

Y. الكواكب زينة للسماء.

وذلك في قوله تعالى:

وقوله:

والكواكب: هي النجوم البادية، ولا يقال: لها كواكب إلا إذا بدت، قال تعالى: "
 "
ويقال: ذهبوا تحت كل كوكب: إذا تفرقوا، وكوكب العسكر: ما يلمع فيها من الحديد (1).
يخبر تعالى أنهزين السماء الدنياللناظرين

قرى بالإضافة وبالبدل (ثلاني وكلاهمما بمعنى
واحل، فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف، فتضيء لأهل المل الأرض، كما قالل تعالى: :
 والمراد التزيين في رأي العين، فإن الكواكب تبدو للناظرين كأنها جواهر متلألثة(8)، وآيَّا مّا كان فإقحام لثظ زينة


يسترقوا شيئاً من القرآن، فيلقوه على ألسنة الكهنة، فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق، وهذا من لطفن الله بخلقه ورحمته بعباده، وحفظه لكتابه العزيز. ولهنا قال الجن:
 [الجن:^^] أي: من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابآ مرصدآ له، لا يتخطاه ولا

يتعداه، بل يمحقة ويهلكه( ${ }^{\text {(8) }}$ ونقل الطبري عن ابن زيد، في قوله:



 فلما وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس،
 لم تحرس تط إلا على أحد أمرين: إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض
 نحراس السماء مم الملانكة والنجوم تحرسها وترسل الشهب على من يسترق

هناك أمور وأفعال ذكرت مسندة إلى السماء، وكانْها هي من قامت بها وها وهي


جبرئيل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه، فانتسف به أرضهـم بما فيها من قصورها أصان، ودوابها، وحجارتها، وشجرها وجما وجميع ما
 في جوف جناحه، ثم صعد بها إلى السماء الأدنيا، حتى سمع سكان السماء أصوات المات الناس والكلاب، وكانوا أريعة آلاف ألفـ، ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسا مالية، دمدم
 (أتبعا حجارة من سجيل،
§ ـ للسماء حرس يحر سونها. وذلك في قوله تعالى حاكياً عن الجن:㢄
 والحرس، واحدهم الرقيب، شديداً: أي قوياً (ث) فلما أخبر الله أن الملانئكة تتزل بالوحي من السماء، بين المين أنه حرس السماء عن استراق السمع بعد ألما أن زينها بالكواكب(") ليخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً صلىى الله عليه
 له أن السماء ملئت حرساً شديداً، وحغظت من ساثر أرجائها، وطردت النياطيانين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لتلا

$$
\begin{aligned}
& \text { 9Y/V انظر : جامع البيان، الطبري (1) } \\
& \text {. } 9 \mathrm{~V} / \mathrm{C} \text { • تفسير المراغياغي (Y) } \\
& \text { (Y) الـجامع لأحكاًّ الثقر آن، الثقرطبي }
\end{aligned}
$$

## （للماء

亿行 سِمْتِّنَّ
等

 وأصناف النبات، ما هو من ضروروات التخلاتن، التي لا يعيشون بدونها ．．．
 أي：نشر في أنطار الأرض من الدواب المتوعة، ما هو دليل على قدرته وعظمته، ووحدانتيه وسلطانها العظلب، وسخرها للناس، يتنفورن بها بجميع وجوه الانتفاع،
 دره، ومنها：ما يركبون، ومنها：ما هو سوع في مصالحهم وحراستهم، ومنها：ما يمتبر

وتوله تعالى：



وليضا مها البرمان باختصار ：أن توله تعالى： الله تعالى لككل إنسان مكلف أني ينظ ويتأمل في طبامه كالخز الذي ياكله، ويعيش بـ من
تيسير الكريـم الر حهن ص ع\&.

كالآتي：
ا．إنزال الماء．
ذكر الله عز وجل امتنانه بإنزال الماء من
السماء في مواضع كثيرة، فالله（جل وعلا） ينزل الماء من السماء؛ لأن إنزال الم الماء من من السماء فيه غرائب وعجائب، يجب على

الإنسان تأملها（1）
وأعظم دليل على إنزال الماء من السماء،
 ومعلوم أن المعنى：أقلعي عن إنزال الماء وذكر جل وعلا، في أول سورة الجاثية
 على عظمته وجلاله، وكمال قدرته، وأنه المستحق للعبادة وحلده تعالي ، وجاء موضحة في آيات كثيرة جذًا كما هو معلوم ، الخامس منها هو：إنزال الماء الماء من السماء وإحياء الأرض به وإنبا والنبات الرزت فيها المذكور في قوله عز وجل：

［النجاثية：0］．
فقد جاء موضحا أيضًا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة：


(1) انظرٍ: العذب النمير، الشنقيطي 1N/r،
والآّات في هذا تصل إلى قر ابة - بَّ آية.
زاد الدسير،، ابن الـجوزي ז/ O•T.

ما يغنيهم (7)، كان ذلك دليلا على حلول البركة، وليست العبرة بالنعمة ؛ إنما العبرة

 ولا ينال ذلك إلا بالتقوى. فلما ذكر تعالى أن المكذيين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإننارآ، وبالسراء الئرئ استدراجاً ومكراً، ذكر أن أهل القرى، لوانوا
 واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهراً وباطناًا بترك جميع ما احرم الله، لفتح عليهم بركات الهات السماء والأرض، فأرسل السماء علئر عليهم مدراراً، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم، في أخصب عيش والئ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كد ولا
نصب (^).

وأصل الرجز: الاضطراب... وقوله:
. فالرجز هامنا كالزلزللة، وقال تعالى:多
 العذاب)

$$
\begin{aligned}
& \text {.orv/r /r (r) } \\
& \text {. لطائن الإشارات، الثشيري / /(v) } \\
& \text { ( ( () }
\end{aligned}
$$

خلق الماء الذي كان سبيّا لنباته (1). وإنما تعلق النظر بالطعام مع أن الاستدلال هو بأحوال تكوين الطعام إلجراء للككام على الإيجاز ويبينه ما فا في الجمل بعده من قوله:

فالتقدير: فلينظر الإنسان إلى خلق
طعامه وتهيئة الماء لإنمائه وشق الأرض وإنباته وإلى انتفاعه به وانتفاع مواشيه في بقاء حياتهم (Y)
Y. با إنزال البركات من السماء.

والبركة: ثبوت الخير الالڭلهي في الشيء،
 وَآلَّرَّرْنِ
وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت
الماء في البركة(\$).
قرأ هذا الـحرف عامة القراء غير ابن
عامر: (لفتحنا) بالتخفيف، وقرأهرأه ابن عالمر: (لفتّحنا عليهم) بالتشديد (8)، والبركات: الخيرات، وبركات السماء: ما ينزل منها من الأمطار (0)؛ لأرسل عليهم اللّماء مدرارًا ولأنبت لهم من الأرض من رزفي

وهو عذاب وغضب وموت فجأة (يستطيع ربك)، فقرأ ذلك جماعة من وأوجاع وأسقام عذب الله بها بني إسرائيل (الصحابة والتابعين: (مل تستطيع) بالتاء، (ربك) بالنصب، بمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك، وهل تستطيع أن تدعو ريك، أو هل تستطيع وترى أن تدعوهع ون وقالوا: لم يكن الحواريون شاكين أن الله تعالى ذكره قادر أن ينزل عليهم ذلك، وإنما قالوا لیيسى: هل تستطيع أنت ذلك؟(0). والقصة كاملة:
قال تعالى:
 مَآَيْةُ أي: مائدة فيها طعام، وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله، واستطاعته على ذلك. وإنما ذلك من باب العرض والأدب

منهم.
ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافياً للانقياد للحق، وكان هذا الككلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه السلام فقال: :
 الإيمان على ملازمة التقوى، وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات الاتتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شينًا. فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة،
(0) جامع البيان، الطبري 1r9/0.
 أي: اجعلها لنا رزقًا، فسأل عيسى عليه
 مصلحة الدين بأن تكون آية باقية، ومصلحة

الدنيا، وهي أن تكون رزقًا. قال تعالى :

 لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادًا وظلمَا، فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديد، واعلم أن الله تعالى وعد أنه سيزلها، وتوعدهم -إن كفروا- بهذا الوعيد، ولم يذكر أنه أنزلها، فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا الما ذلك، ويدل على ذلك، أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى، ولا له وجودا ولا ولا ويحتمل
 الميعاد، ويكون عدم ذكرها في الأناجيل
 أو أنه لم يذكر في الإنجيل أهلاًّ وإنما ذلك كان متوارثاً بينهم، ينتله الخلف عن الان الالسلف، فاكتفى الله بذلك عن ذكره فير في الإنجيل، ويدل على هذا المعنى قوله:
(1) ظاهر الثقرآن يدل على أنه أنزلها استتجابة
 آية ورزقاًّ والله ذو النضضل العظيم والثله أعلم، والأصل أن الله أنزلنها لككل ما جاء من رغتهـم في ذلك ودعاء نيهـم نذلك تلبية لزغتهمه.

ولأجل الحاجة إلى ذلك فـلى

 [المائة:"ب:111] ، بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، فيكون الإيمان عين اليقين، كما كان قبل ذلك علم اليقين، كما سأل الخليان عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحبي الموتى

فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت، ولهذا قال:

 أَشَّهِهِينِ فتكون مصلحة لمن بعدنا، نشههدها لك، فتقوم الحجة، ويحصل زيادة البرهان بلدلك. فلما سمع عيسى عليه الصصلاة والسلام ذلك، وعلم مقصودهم، أجابهـ إلى طلبهم الهام في ذلك، فقال:

 أي: يكون وقت نزولها عيداً وموسماً، يتذكر به هذه الآية العظيمة، فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين. كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرًا لآياته، ومنبهاً على سنن المرسلين وطرقهم القويمة، وفضله

## Jلالماء


والشعوب(().

بحقيقة الحال(1)

رابعًا: أحوال السماء عند قيام الساعة: 1 ـ تشققها بالغمام.

 وقوله:
 وقوله:

(4) وقوله (1) [الانشفاق:1]:
والتشقق: التفتح، قرأ عاصم والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وأبو عمرو، تشقق بتخفيف الشين، وأصله تتشقق، وقرأ الباقرن، بتشديد الشين على

الإدغاما ${ }^{\text {ال( }}$ واختار القراءة الأولى أبو عبيد، واختار الثانية أبو حاتم، ومعنى تشققها بالغمام أنها تتشقق عن الغمام، قال أبو علي الفارسي: تتشقق السماء وعليها غمام.... وقيل: إن السماء تتشقق بالغمام الذي بينها ويين الناس، والمعنى: أنه يتشقق السحاب بتشقق
 (0) الظر: إتحاف فضاء: البشر، الدمياطي صصر.

فهذه تصة المائدة، وإليها تنسب السورة فيقال: اسورة المائدة)(\$)، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى، عليه السلام، لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة، وقد ذكر بعض الأئمة أن تصرة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل، ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم (ب) وهذه المائدة نزلت من السماء جاهزة
بكل ما فيها معجزة من الله لرسوله ولـجابابة لدعائه.
ولعلنا لا نستغرب عندما نجد القرآن الكريم يصرف أنظار قريش المطالبين بالآيات المادية وغيرها من المقترحات ويلفت أنظارهم إلى ما هو الأجدى والألئ والأرحم ، وكان في هذا الصرف رحمة
 في رسالاته إلى الناس أن القوم إن أجيبوا إلى مطالبهم من المعجزات المادية الكا الباهرة القاهرة ثم نكصوا على أعقابهم فكفروا بعد ذلك، جرت سنّة الله أن يكون العذاب المستأصل حظّهم في الدنيا والعذاب المهين مصيرهم في الأخرى، وهذا




ولما علم الله أن قلوب أوليائه النين يعقلون هذه الأوصاف عنه، وتتراءى لهم تلك الأهوال لا تتمالك؛ لطف بهم فنسب (الملك) إلى أمم اسم في الرحمة فقال (الرحمن) ليلاقي هذا الاسم تلك الثلكوب التي يحل بها الهول فيمازج تلك الأهوال، ولو كان بدله اسماً آخر من عزيز وجبار

لتفطرت القلوب(0)
Y. طـيّها وانفطار ها وانشقاقها.

أولَا: الطّيّ: ضد النشر: ومن ذلك قوله تعالى:車



 [TV: يُشْرِيُنِ طويت الثيء طيَّا، وذلك كطي الدرج

 ونقل الطبري أقوالًا ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من من قال: السجل في هذا الموضع الصحيفة، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب، ولا

الُسماء، وقيل: إنها تتشقق لنزول الملائكة كما قال سبحانه بعد هذا: ونزّل المّلانكّكة تنزيلاً ، وقيل: إن الباء في بالغمام سبية، أي: بسبب الغمامه يعني بسبب طلوعه منها كأنه الني تتشقق به السماء، وقيل: إن الباء متعلقة بمحذوف، أي: ملتبسة بالغمام (1) اليا وإذا جاء يوم القيامة تصدعت السموات الئرات واختلت نظمها، وتبعثرت أجرامها وكواكبها عن مداراتها، واحمر لونها وأذيبت حتى
 وأما ما يصنع بالسماء، فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونها، وتهي بعد تلك الصهلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها، وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها (4). فيخبر تعالى عن هول يوم ألقيامة، وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها : انشقاق السماء وتفطرها وانفراجهها بالغغمام، وهو ظلل النور العظيم النذي ييهر الأبصار، ونزول ملائكة السموات يومئذ، فيحيطون
 تبارك وتعالى لفصل القضاء (8) .
 لأحكام القرآن، القرطبي / / 1/، فتح، القديري،
الشوكاني
تيسر الكريم الرحمن، السعدي ص • آ.

## Jلساء

يعرف لنيبنا صلى الله عليه وسلم كاتب كان فيخبر تعائلى أنه يوم الثقيامة يطوي السماوات على عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب للسجل أي: الورقة المكتوب فيها، فتتر نجومها، ويكور شمسها وقمرها، وتزول عن أماكنها (Y) فالسماوات على سعتها وعظاتيا وعظها مطويات بيمينه فكانها بعد أن كانت عظيمة تصنح لا شيء ؛ لأنها سوف تتبدل غير ما كانت.
r. r. الانفطار.
 . 1 : وأصل الفطر: الشق طولاً، يقال: فطر فلان كذا نطرّا، وأفطر هو فطورّا، وانفطر

انفطارًا.

[الملك:ب].
أي: اختلال وومي فيه، وذلك قد يكون على سبيل الفساد، وقد يكون على سبيل

 يقول تعالى ذكره أي: السماء مثئلة بذلك اليوم متصدعة

متشققة، وانفطرت: انشقت (8) الير الي





وقد ذكر هذا الانشقاق في مواضع أخرى، حيث قال عز وجل: (190 [الرحمن:קvز].
وتال عز وجل: وَا وِمْةِ (C) وتال عز وجل:
[الانشقاق:1].
فانشقاق السماء حقيقة من حقائق ذلك اليوم العصيب، أما المقصود بانشقاق
 كما يصعب القول عن هيئة الانشّقاق التي تكرن، وكل ما يستقر في الحس هو مشهي التئد التغير العنيف في هيئة الكون المنظور، وانتهاء نظامه هذا المعهودد، وانفراط عقده،

الذي يمسك به في هذا النظام الدقيق (0)

أي: إذا انشقت السماء وانفطرت،
وانترت نجومها، وزال جمالجالها، أي: اننطرت وتمايز بعضها من بعض، وانترا
 فهذا من الأحداث والأهوال التي ستكون عند قيام الساعة فيما يختص بالسمماء. والظاهر أن هذا الانتطار هو المعبر عنه

بالانشقاق أيضًا في سورة الانشتفاق (ثالـا بر. الانشقاق.
ومن ذلك قوله تعالى:

والشقق: الخرم الواقع في الشيء يقال: شققته بنصفين قال تعالى: :

甶
وقال تعالىى: :

وقال تعالى

وقال تعالى: :
فهو شق غائر ليفصل بين الشيء بعضه
عن بعض، ويحمل معنى الانفطار كذلكت

وتتطعت في يوم الثقيامة فكانت أبوابًا (8)

.|VI/ / التتحرير والتنوير، ابن عاشور (Y) (Y)
 (8) انظر: جامع البِيان، الطبري (8)


## Jلماء

ويستعار لكل شاق ، وقوله: هوا ،
 يتصعد. وأما الإصعاد فقد قيل: هو الإبعاد في الأرض، سواء كان ذلك في صعود أو حلدور، وأصله من الصعود، وهو الذهاب إلى الأمكنة المرتفعة (Y) وكلما ارتفع عن المكان المنخخض شعر بالضيق واشتدت عليه عملية التتنس. وهذا مثل من الله تعالى ذكره، ضربه لثلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصوله إليه، مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأن ذلك ليس في

و وسعه ${ }^{()^{(4)}}$
وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجلّا من الأعراب من أهل البا البادية من مدلج: ما الحرجة؟ قالد هي الشار الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية، ولا وحشية، ولا شيء. فقال عمر ، رضي اللـا لا لا عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء

من الخير (8).

 السماء، وطبعه يهبط إلى الأرض، فنشبه للمبالغة في ضيق صدره، بمن يزاول أمراً
(Y) انظر: المفردات، الراغب الأصغهاني


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

## 

وفائدة الأمثال: أنها تصور المعاني كتصور الأشخاص؛ فإن الأن الأشخاص والأعيان أثبت في الأذهان لاستعانة اللذهن فيها بالحواس، بخلاف المعاني المعقولة فإنها مجردة عن الحس؛ ولذلك دق الحت ولا يتظظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بأن يكون المثل المضروب مجربَّا مسلمًا عند السامع، وني ضرب الأمثال من تقرير المتصود ما ما لا يخفى إذ الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والشاهد بالغائب (1)
أولًا: المستحيل أو الشعور بالضيق:
وذلك في توله تعالى:



والصعود: الذهاب في المكان العالي، والصعود والحدور
 يختلفاذ بحسب الاعتبار بمن يمر فيهما، فمتى كان المار صاعدًا يقال لمكانه: صعود، وإذا كان منحدراً يقال لدكانها: حدور، والصعد والصعيد والصعود في الأصل واحل، لكن الصعود والصعد يقال للعقبة،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: البرهان، الزركشي 1/r (1) الاتقان، } \\
& \text { السيوطي }
\end{aligned}
$$

 يمتع ويبعد من الاستطاعة، وتضيق عنه [يونس:غبَ].
隹
 . وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لـحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتا قصيرّا، فإذا استكمل وتم اضمححل، وزال عن صاحبه، أو زال صاحبا ونه عنها فأصبح صفر الئيدن منها، ممتلئ القلب من همهاوحزنها وحسرتها (\$). وقوله تعالى: وِّ
 والتمثيل، أي صفة الحياة الدنيا في فنائها وزوالها وقلة خطرها والملالاذ بها كماء... وقالت الحكماء: إنما شبه تعالى الدنيا بالماء ؛ لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدالدنيا لا تبقى على واحلد، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنينا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولألن
 الدنيا لا يسلم أحد دخلها ملا من فتتها وآفتها،
 جاوز المقدار كان ضاراً مهلكاً، وكذلك
(

المقلدرة، وقيل: معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوّا عن الحق، وتباعداً في الهرب . ${ }^{(1)}$
فمن يقلدر الله لل الضـلال -وفق ستهـ
الجارية من إضالال من يرغب عن الهـلى

 مغلق مطموس يجد العسر والمشئة في
 حالة نفسية تجسم في حالةٌ حسية، من ضيق النفس، وكربة الصلر، والرهق المضني في التصعد إلى السماء (Y). وأثبت العلم الحديث أنه كلما كان الصعود قلت نسبة الهواء فيؤدي للاختناق والضيق.
ثانيًّا: مثل الحياة الدنيا كماء أنزل من السماء:

وورد ذلك في قوله تعالى: ألْحَيْوَ


 نَاْ

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

## Jللماء

مصحوب بمأنوسها، وبلاؤها فى ضمن عطائها ؛ فالمغرور من اغترّ بها، والمغبون من انخدع فيها (غ والتشبيه في الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب، لأن وجه الشبه صورة منتزعة من أثياء، وهو كون كل الـو من المشبه والمشبه به يمكث ما شاء الله، وهو في إقبال وكمال، ثم عما قليل يضمححل

ويزول، والعلم عند الله تعالى (0) . فإذا كان النبات بعد نزول الماء قد اخلا وألبس الأرض حللاّ وزادها جمالألاً ثم ينتهي ذلك كأن لم يكن، فإن السماء وراء مع ما فيها من زينة وبهاء ستنتهي يوماً كالنبات وتبدل شيئاً آخر ثالثًا: تُمثيل الوحي بالماء المتزل من السماء:

ورد في القرآن الكريم أن الله عز وجل أنزل من السماء الماء، وذلك في مواطن كثيرة، ومن الآيات التي أشير بها إلى الوحي





 البيان، الشنقيطي 10 H . 10 .

الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر ... ولذا ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (قد أفلع من أسلم ورزق كفاناً وقنعه الله بما أتاه) (")، فأصبح، أي النبات، هشيماً أي: متكسراً من اليبس
 إيجازأ لدلالة الكالام عليه (ب) فالحياة وما فيها مشبهة للناس بما ينزل
من ماء السماء على تراب الأرض، فيحدث فيها اهتزاز للتتغير اللى الأفضل فيزه هوا الارين ويغتر به محبوه ثم يصبح عند انقطاع المان الماء عنه قبل أستوائه غير ما كان عليه من النضرة والبهاء، وقد يتغير قبل حصاده بسبب من الأسباب

فلا يتتفع به. فشبّه الحياة الدنيا بالماء المنزّل من اللسماء ينبت به النبات وتخضضر الأرض وتظهر الثمار؛ ويوطّن أربابهاعليها نفوسهمه، فتصيبهم جائحة سماوية بغتة، وتصير كأن
 وبهجتها غرته بأمانيها، وخندعنه الفته بالأطماع فيها، ثم إنها تخفي الصّاب-أي: المرّا في في شرابها، والحنظل في عسلها، والسراب في مآربها تعد ولا تفي بعداتها، وتوفى آفاتها على خيراتها، نعمها مشوبة بنقمها، ويؤسها


نصله على علم هدى ورحمة، بين هنا أن الناس الذين أنزل عليهم هذا الكتاب لهم
 الوحي الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم بالمطر. فالوحي كثيراً ما يشبه بالمطر (ث) فكما أن المطر يحيي الله به الأرض بعد بألهو موتها
 به الحيوانات، ويهيعئ به لبني آدم مصالحهرم الدنيوية، فكذلك القرآن هو مطر أرض القلوب، إذا نزل مطر القرآن على أرض الثلوب أثمرت الثقلوب ثمراتها الثما الرائعة اليانعة...
وكل خصلة حسنة يثمرها مطر القرآن في تلب المؤمن؛ كالخشية من الله، والثوبة عند الزلات، والإنابة إليه، والسخاء والشجار والياء والرضا بقضاء الله، والإيثيار وعدم الشح، إلى غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة

ورد ذلك حديث أبي موسى، عن النبي صلى
 بابه عز وجل من الهدى، والعّلم كمثل غيت
 الماء فأنبتت الككالأ والعشب الكُثير، وكان أن منها أجادب أمسكت الماء، فنفع اللهب بها النّاس، فشربوا منها وسقوا ورعوآ، وأصاب طاب طائفة منها أنخرى، إنما هي قيعان لا تمسـك ماء ماء، ولا تنبت كالأ، فنلك مثل مثل من فقه في دين اللّه،
 لثم يرفع بذلكّ رّأساً، ولم يقبل هدى الله النذي أرسلتبـبها.

يَضْتِبِّ وهذا مثل ضربه الله للحق والباطل، والإيمان به والكفر، يقول تعالى ذلي ذكره: مثل الحق في ثباته والباطل في اضمدحلالله مثل ماء أنزله الله من السماء إلى الأرض، يقول: فاحتملته الأودية بملئها، الكبير
 الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله من السماء زبداً عايلياً فوق السيل، فهذا أحد مثلي الحق والباطل، فالحق هو المأماء الباقي الني أنزله الله من السماء، والزبد النّي لا لا يتنفع به هو الباطل (1) . ولما ذكر اللّه عز وجل في سورة اللبقرة أنهأنزل من السماء ماء ليدلهُم على عبوديته؛ أعقب ذلك بأنه نزّل على عبده الوحي المبارك؛ ليدل إنزال الماء من السماء لحياة الأرض، على إنزال الوحي من السماء لحياة العبودية الحقة، الثي يضمن بها العياد الـياد سعادتهم في الدارين والله أعلم. ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى:㢄 نْ فلما أمر الله جل وعلا ونهى في هذه الآية الكريمة، وبين عظائم آياته وبرهانيان عبادته وربويته أنه الرب وبي وحله، والمعبود وحده، وبين أنه أنزل إلى هذه الخخلائق كتاباً
(1) جامع البيان، الطبري MY/V.

## Jلالماء

فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء،
والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من اللسماء، والأهواء الثتي تتوزع أفكاره بالطير المحتطفة، والشيطان الذي يطوّح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوى بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة وهذا المثل لمن أشرك بالله تعالى، فهو يسقط من العلو الذي بوأه الله وهو عبوديته؛ فلما رفض العلو والكرامة سقط من مكانته فاختطفه الشركاء المضلون لدنياه وأخراه فتشتت وتتلاشى، ولو نجا منهم لسقط إلى قاع مظلم لا راحة ولا طمأنينة فيه. فضرب الله للمشرك مثلاّ في ضلالها وله وهلاكه وبعده عن الهدى فقال:



 . ولهذا جاء في حديث البراء: (وأما الفاجر فإذا كان في قبل من الآلخرة وانقطاع من الدنيا أتاه ملك الموت فيقعد عند رألد ألمه وينزل الملانككة سود الوجوه معهم المسوح فيقعدون منه مد البصر، فيقول ملك الموت: الخرجي أيتها النغس الخبيثة إلى سخط

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الكشاف، الزمتشري } 100 / \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

الجميلة (1).

فالوحي يحبي القلوب ويوقظها ويجعلها قريبة من ربها، فمن ابتعد عن الوحي كان
 كالميت تماماً، وكلما كان الإنسان قريباً من



 رابعًا: تمثيل المشركك بمن يخر من السماء ثتخطفه الطير :
وذلك في قوله تعالى:

 . ويجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق، فإن كان تشبيها مركبا فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده نهاية، بأن صور حاله بصورة حال من خرّ من السماء فاختطفته الطير، فتفرق مزعاً في حواصلها، أهو أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة، وإن كان مفرقًا.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: الججامع لأحكام الثقرآن، الثقرطبي } \\
& \text { (IEv/\& }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { العذب الْنّمير، الشنقيطي }
\end{aligned}
$$

## "

من الدلالات التي ذكرت في الآيات التي تحدثت عن السماء، آيات فيها لمسات إعجازية من حيث خلق السماء وما فيها ومدلولاتها وهي كالآتي: أولًا: السماءو وهي دخان: قال تعالى:
 أي: هي مثل الدخاذ، إشارة إلى أنه لا

تماسك لها (Y)
أصل السماء هو ذلك الكائن المشبه بالدخان، أي أن السماء كونت من ذلك
 قبل وجود الأرض (+)، وهو: بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض (8) ، و قد ثار على وجه الماء لما خلق تعالى الأجزاء التي لا تتجزأ، فقبل أن خلق فيها كيفية الضوء، كانت مظلمة عديمة النور، ثم لما ركبها وجعلها سموات وكواكب وشمساً وقمراً، وأحدث صفة الضوء فيها، فحينئ صارت مستنيرة، فثبت أن تلك الأجزاء، حين تصد الله تعالى

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) لسان العرب، ابن منظور (Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) تيسير الكريم الرحمن،، التسعدي صنAVV. }
\end{aligned}
$$

من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده فينقطع معها العروق والعصب كما يستخرج الصوف المبلول بالسفود ذي الشعب، قال:
 فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون ملى جند من الملائكة إلا ، قالوا: ما هلذه الروح الخبيثة؟ قال: فيقولون: فلان بأثقع أسماثه، قال: فإذا انتهي به إلى السماء غلقت دونه أبواب السماوات، ثالل: ويقال اكتبوا كتابه في سجين، قال: ثم يقال: أعيدوا عبدي الثي الى الأرض فإني وحدتهم أني منها خلقتهم ونيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فيرمى بروحه حتى تقع في جسله، قال: ثم

 سَحِيِّبِّ قال: فتأتيه الملانكة فيقولون: من ربك؟ قال: فيقول: لا أدري، فينادي مناد من السماء أن قد كذب فأفرشوه من الثاري وألبسوه من النار وأروه منزله من النار...) - الحديث

والبيهتي في شعب الإيمان / / / الألئي
وصحعهن "الألبناني في صحيح الجانمع،
. ITV7

ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء.
 ذات المجاميع من الكواكب المربوط بعضها بيعض ... [الناريات:^] أي متخالف متناقض، قال ابن زيد: يتخرصون يقولون: هذا سحر ويقولون: إن هذاإلآ أساطير الأوّلين ، يؤفك أي يصرف عنه من أفك ، أي صرف عن الحق الصريح الصرف التام، إذ لا صرف أشد منه.
وقد ذكر في مناسبة المقسم به للمقسم عليه، هو تشبيه أقوالهم في اختا اخلانها، وتنافي أغراضها، بالطرائق للسموات في تباعدها، واختلاف غاياتها (ب) والحبك: بضمتين جمع حباك ككتاب وكتب ومثال ومثل، أو جمع حبيكة مثل
 فسكون وهو إجادة النسج وإتقان الصنع، فيجوز أن يكون المراد بحبك السماء نجومها ، لأنها تشبه الطراثق الموشاة الثوب المحبوك المتقن، وروي عن الحس الطن وسعيد بن جبير ، وقيل الحبك: طرائق المجزّة الثي تبدو كيلَا في قبة الجو و وقيل: طرائق الساحاب، وفسر الحبيك بإتقان الخلق، روي عن ابن عباس وعلان وعكرمة وقتادة، وهذا يتتضي أنهم جعلوا الحبك
(

أن يخلق منها السماوات والشمس والثقمر، كانت مظلمة؛ نصح تسميتها بالدخان، لأنه لا معنى للدخان إلا أجزاء متفرقة، غير متواصلة، عليمة النور ئم تال: فهلا ما ما خطر بالبال في تفسير الدخان. والله أعلم بحقيقة الحال
وفي الآيات الكريمة إشارة إلى حقائق كونية: منها : أن : أصل الكور الكا المادي من
 معرفة أصل الوجود المادي للكون على الرغم من توصل العلم إلى نجاحات كات كبيرة في المسائل التطبيقية والاستفادة من دراسة خصـائص المادة واستخلام الطاقات الكونية المختلفة، وهذه الحقيقة لا يستطيع العلم البشري أن يصل إليها إلا من طريق الوحي من خالق السماوات والأرض، لأن وسائل البشر محلودة فلا يستطيع أن يخترق بوسائله المادية حجب غيب الماضي ليعرف تكوين الأجرام الكونية والسابق منها
عن اللاحق (").

فسبحان من يخلق من أصغر الأشياء؛
أكبر الأثياء وأعظمها.
ثانيًا: السماء ذات الـحبك:
تقدم معنا الحديث حول تفسيرها، وأنها

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) انظر: مباحث في إِعجاز الثقرآن، مصطفى (Y) } \\
& \text { مسلم ص 170 17V-17 }
\end{aligned}
$$

فالقسم العظيم بالأمر العظيم على أمر عظيم، ذكره الله لنا وهو العلي العظيمه وما يكاد القسم الأول يتهي حتى يعقبه قسم آخر بالسماء:
 الثتركيب، كتنسيق الزّرد المتشابك المتداخل المل الحلقات، وقد تكون هذه إحدى هيئات السحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد مجعدة تجعد الماءو والرمل إذا ضربته الريح، وقد يكون هذا وضعااً دائماً لتركيب الأفلاك ومداراتها المتشابكة المتناسقة، يقسم بالسماء المنسقة المحبوكة على أنهم في قول مختلف (0) . ثالثًا: سعة السماء:

وتقدم معنا في أوصاف السماء أنها واسعة ، ومنه قوله عز وجل:
 الموسع: ذو الوسع والسعة، والمعنى: إنا لذو سعة بخلقها وخلق غيرها لا نعجز عن ذلك، وقيل: لثقادرون، من الوسع بمعنى الطاقة والقلرة، وقيل: إنا لموسعون الرزن بالمطر. قال الجوهري: وأوسع الرجل: صار ذا سعة وغنى (7). فيكون قوله مؤكدة أو تذيلِّا إثباتًا لسعة قدرته كل شئ شئ (0) في ظلال القرآن، سيد قطب T/

مصدرًا أو اسم مصدر، ولعله من النادر، وإجراء هذا الوصف على السماء إلماء إمارئج أدمج به الاستدلال على قدرة الله تعالُى مع الامتنان بحسن المرأى (1) وقرأ الجمهور: الحبك بضم الحاء والباء، وقرئ بضم الحاء وسكون الباء وبكسر الحاء وفتح الباء، وبكسر الحاء وضم الباء، قال ابن عطية: مي لغات، والمراد بالسماء هنا مي المعروفة، وقيل:

المراد بها السحاب، والأول أولى (ث) وفيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضًا: ذات الطرائق، ذات الخلق الحسن المحكم ،وعلى مذا القول فالحبك مصدر، لأن كل عمل أتتنه عامله وأحسن صنعه، وذات الشئدة والزينة، والآية تشمل
الجميع، فكل الأقوال حق (+ . وكأنه -والله أعلم-أراد بذلك السانياء التي فيها الكواكب الثابتة، وكل هذه الأقوالي ترجع إلى شيء واحد، ومو الحسن والبهاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فإنها من حسنها مرتنعة شفافة صفيقة، شليديا البناء، متسعة الأرجاء، أنيقة البهاء، مكللة بالنجوم الثوابت واللسيارات، موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات (8).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التّحرير والثتوير، ابن عاشور • • (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( انظر : أضواء البيان، التشنثيطي }
\end{aligned}
$$

## Jلـلماء

آلاف نجم تقريباً (Y) وهي في أصلها واسعة الأرجاء فلا يعلمها إلا الله، كما ذكر ذلك جمع من المفسرين. قال ابن القيم رحمه الله مبينًا شأن هذه الآية الكونية: الولهذا قل أن تجيء الْئ سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها إما إيْباراً عن عظمها وسعتها، وإما إقساماً بها، وإما دعادا دعاء إلىا النظر فيها، وإما إرشاداً للعباد أن يستدلوا با بها على عظمة بانيها ورافعها، وإما استدلا لاَلا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة، وإما استدلالاً منه بربوبيته لها لها على وحدانيته وأنه الله اللذي لا إله إلا هو، وإما استدلالاً منه بحسنها واستو ائلها وائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته|)
وقال: فتأمل خلق السماء وار وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرار كارها بحيث لا تصعد علواً كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ، ولا عمد تحتها وعلاق الـة فوقها ؛ بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا، ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صلدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا وعوج ، ثم تأمل ألا ما ما (Y) مباحت في إعجاز القرآن، مصطنى مسلم (Y)

فخلكا عن السماء أو لموسعون السماء أي: جاعلوها واسعة أو ما بينها وبين الأرض أو أو

 والرزق من تجليات الاسم الواسع (1) ونيع الـي وبالنظر في قول الله تعالى:
 نجد أن بناء الكون المادي المترامي الأطرافـ المشتمل على بلايين المـجرات التي تحتوي كلّ مجرة منها بلايين الشموس والنجوم وما يتبع كل شمس أو نجم من كواكب وأقمار، وكل ذلك إلى جانب ما
 مختلفة القدر والصفات، وقد اتسعت له مقدرة الخألق عزّ وجلّ، ولديه أكثر وأكثر يضاف إلى ذلك.
 الكون ابتداء على اتساع لا نهاية له، ولذلك فهو يتسع لكل المجرات مهما تباعدت عن بعضها بعضياً، ومن الو جهة العلمية لم يثبت حجم الكون على حال منذ راح العلماء يقيسون أبعاده. ولقد جعل الئلماء للنجوم أقداراً بحسب درجات بريتها أو لمعانه، وعدد النجوم التي يمكن أن ترى في القبة
 بالنسبة للعين المّجردة لا تزيد عن نحو ستة
(1) روح المعاني، الألوسي r/4.ب.

على وحدته في ألوهيته، التي عمي عنها المشركون، فلم يروها رؤية اعتبار وتدبر، ومعنى قوله: كانتا رتقًا أي لا تمطر ولا تنبت فالفتق والرتق استعارة، ونظيره قوله تعالى: (4) (6)

و(الرجع) لغة هو الماء و (الصصلع) هو النبات ؛ لأنه يصدع الأرض أي يشقها. وقوله تعالى: الـي إ إحداثه وتهييتّه ليقيم بنيته. صن من المزن بعد أن لم يكن. . أي: ثم بعد أن كانت الأرض رتقاً متماسكة الأجزاء، شقتناها شقَّا مرئنًا مشهوداًا كما كما تراه في الأرض بعدالريّي أو شقَّابالنبات (\$).
 تكونا معا رتقا واحدًا بأن تكون السماوات اتمات
 تكون كل سماء رتقا على حدتهانا، والأرض


تعالى: تع
 وذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن عبا وباس ا ا


وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأثدها موانقة للبصر وتقوية له حتى أن من أصابه شيء أضر بيصره يؤمر
 السواد ، وقال الأطباء : أن من كلّ بصره هإلنه من دوائه أن يديم الاططلاع إلى إجنانة خضراء ألماء مملوءة ماء، فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار المتقلبة فيه ولا ينكأ فيها بطول مباشُرتها له هذا بعض فوا بوائد
 فهي في وسعها وعظيم سعتها تضع المسلم في إيمان متين وثبات على صراط الله المستقيم؛ ليتصل المرء بها ويتخذ فيها موطنا حسنا قبل الانتقال إليها. رابعًا: السماوات والأرض كانتا رتقًا ففتقناهما:

وذلك في قوله تعالئى:



وهي: حقائق كونية في غاية الوضوح. والرتق: الضّم والالتحام، خلقة كان أم صنعة أي: منضمتين، والفتق: الفصل بين المتصلين، وهو ضد الرتنت (ب) وهذا شروع في آياته الكونية، الدالة
(1) المصدر السابق /r/r|.r.
(Y)

## Jلساء

كيف كان نتق السماوات والارض، أو أتق السماوات عن الأرض، ونتقبل النظريات الفلكية التي لا تخالف هنا هنه الحقيقة المجملة التّ تقرهما القرآنان، ولكتنا لا نجري بالنص القرآني وراء آية نظرية فلكية، ولا نطلب تصديقاً للقرآن في نظريات البشر، وهو حقيقة مستئنةا: وتصارى ما يقال: إن النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تارضا المفهوم الإجمالي لهذا النص القرآلي السابق عليها بأجيال() ولنا كان خلق الناس بما أودع الله فيهم من العطة أمر مهول، وقد ذكّر اللهب بهبقوله
 [لنداريات:1] وأعظم منخلقالالنسان خلق السماوات والأرض وما أودع الله في السماوات من أسرار وفي الأرض من أغوار، ما يهير العقول وتحار فيه الالبصار ، كما قال ربي
 اَكَعْبُ مِنْ
 والقرآن الكريم يحث المسلم على التنكير في خلق السماء والأرض: إِّق فِ


(Y) في ظلال القرآن، سيد قطب /YMル.

وإنما لم يقل نحو: فصارتا فتقًا؛ لأن الرتق متمكن منهما أشدّ تمكن كما قلنا ليستدل به على عظيم القدرة في فتقهما، الدّلد ولدلالة الفعل على حدثان الفتق إيماء إلى حدوث الموجودات كلها وأن ليس منها أزلي، والرتق يحتمل أن يراد به معان تنسأ على محتملاتها معان في المتق.
فإن اعتبرنا الرؤية بصرية ، فالرتق المشاهد هو ما يشاهله الرائي من عدم تخلل شيء بين أجزاء السماوات وبين أجز اء الأرضى، والفتق :هو ما يشاهده الرائي من ضد ذلك حين يرى المطر نازلًا من السماء ويرى البرق يلعج منها والصي تسقط منها فذلك فتقها، وحين يرى انشقاق الأرض بماء المطر وانبـاق النبات والشجر منها بعد جفافها، وكل ذلك مشاهد مرئي دال على تصرف الٔخالقّ، وفي هذا المعنى جمع بين العبرة والمنة (1) فكان هذا الرتق أمر دال على عظيم قدرة الله وإتقان خلقه للسماوات والأرضى وقد يشير القرآن أحياناً إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة التي يقررها هنا:
 [الأنبياء: •ץ].
ونحن نستيقن هذه الحقيقة لمجرد
ورودها في القرآن، وإن كنا لا نعرف منه


#    <br> والله أعلموعليهاعتمادنا وهو المستعان فهو حسبنا ونعم الوكيل. 

