

عناصر الهوضوع

| Y1ร |  |
| :---: | :---: |
| HY | ذكر شيبب |
| HTY | A) |
| ryo |  |
| Hry |  |
| Hry |  |
| HSY | الثإروسا |

## 

أولًاً: اسمه ونسبه:
هو نبي الله شعيب عليه السلام، وشعيب تصغير شعب أو شعب بكس بير الشينين وفتحها وقيل: هو اسم مرتجل، وهو ابن نويلى أو نويب بن رعويل بن عيفا بن مليدين : ومدين هو ابن إيراهيم عليه الكسلام (Y).
وقد اختلف المفسرون في الذي زوج ابتته موسى عليه السلام، فيينما يرى جمع أنه ليس
 والثى مثله ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان حيث قال: : (أرسل الله تعالىى رسوله شعيبيا الـى


وقال: وهم أصحاب الأيكة، فدعاهم شعيب عليه السلام إلى عبادة الله وحده)(8)

 عليه الُسلام، فبعد أن نقل الأقوال عن كتب التفسير وغيرها قال: فهله كتب التفاليسير التي تروي بالأسانيد المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يذكي فيه فيها عن أحد ألنا أنه شعيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقلوا ابالأسانيد الثابتة عن الحسن البصري أنه قال:
(1) انظر: الـجامع لأحكام الثقرآن (1)









 انظر: التدرير والتنوير • •





 عليه وسلم ولاعن الصحابة ولا عمن يحتج بقوله من علماء المسلمين ،وخالف في ذلك الكّ ما ما
 أنه ليس هو شعيب النبي، فإن ما في الثوراة التي عند اليهود والإنجيل اللذي عند النصارى ألنا أن اسمه يثرون، وليس لشععيب النبي عندهم ذكر في التوراة. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن شعيبًا كان عربيًا، بل قد روي عن أبي ذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو حاتم وغيره: ( أن شعيبًا كان عربيًا، وكذلك هـلك هود

وصالح) (4)
وموسى كان عبرانيّا، فلم يكن يعرف لسانه، وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى
للمرأثين وأبيهما بغير ترجمان (8)
وذكر القرطبي أن اسم شعيب بالسريانية بيروت، ونقل أقو الا في في نسبه، واختلالافًا في اسم


 وأما علماؤنا فقال بعضهم كأبي عبيدة من حملة اللغة والبخارى من المحديُين والمؤرخين: إن مدين بللّ (7)

 صلى اللنه علية وعلى جميع الأنبياء.




شعيبٌ فقد قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين بن - إبراهيم عليه السلام (1)

وقيل: إن جده يشجر بن لاوى بن يعقوب عليهم السلام ،وقال الحافظ في الفتح: هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن لاوى بن يعقوب. كذا قال ابن إسحاق ، ولا يثبت. وقيل: هو شعيب بن صفور بن عنقا بن ثابت بن مدين ، وكان مدين ممن آمن بإبراهيم لما أحرق. وروى ابن حبان في حليث أبي ذرِ الطويل: آرأربعًّ من العرب : هودٌ وصالُّ وشعيبٌ

ولا يترتب على هذا الخلاف كبير فائدة ولا عظيم أممية، إذ لا تأثير لذلك على ما نحن بصدده من بيان هدايات هذه الثصحة.



 يراعون فيه
وقد كان شعيب عليه السلام من المرسلين المؤيدين بالمعجزة، كما قال صلى الله عليه
 أوحاه اللل إلي، نأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) (5)


فما هي هذه البينة؟ الظاهر أنها معجزة قامت بها الحجة عليهم لم يذكر ها الثقرآن الكريم، كما أنه لم يذكر معجزة هود ونوح عليهم السلام.
(1) الظر: تهنيب الأسماء والثلغات (1)





ونبي الله شعيب هو خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد جاء ذلك فيل في حلئ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن إسحاق قالل: قال رسول الله اله الـلى اللى الله
 لحسن مراجعته قومه، فيما يرادهم به) لـي وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: كان شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء وهذه فضيلة مهمة للسيدنا شعيب عليه السلام، لاسيما في بابب النصح الذي اتسمت به
 المعاندين، بحيث لا يجدون فكاكاكا عن أحد الأمرين، إما الإيمان به وإجابته، وإما إلزامهم بصدق دعوته.

ثانيًا: : قوم شعيب:
نجد في قصة شعيب عليه السلام التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم ذكر أهل مدين


.[IVV-IVT
ونظرائها من الآيات.
فهل أهل مدين هم أصحاب الأيكة، أم هما قومان، وأن شعيبا عليه اللملام قد أرسل إليهما؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من يرى الأول ،ومنهـم من يرى الثاني، ولكل الكل دليله على ما ذهب إليه، وسنختصر القول في ذلك، إذ لا يترتب على هذا الـخلاف كبير ثمرة


ربه، فهو قد صدق في النصح لقومه سواء كانوا أمة واحدة أم أمتين مختلفتين ، فنقول:




عن الطبري وسكت عنه، فكأنه ارتضاه (1) ويستفاد من كلام الرازي أنه يقول بذلك، فإنه بعد أن بين أن الضمير في قوله تعالى:
 إليهما ، قال: فإن قيل: هلا قال :أخوهم شعيب ، كما في سائر المواضع؟ جوابه: إن شعيبا لم يكن من أصحاب الأيكة(٪) وقال في تفسير سورة الشعراء: وروي أن شعيبا بعث إلى أمتين أصحاب مدين وأصحاب الأيكة (+).
وبعد أن بين الألوسي معنى الأيكة وأنها الغيضة التي تنبت ناعم الشجر ، قال: وهي غيضة من ساحل البحر إلى مدين يسكنها طائفة، وكانوا ممن بعث إلئه الئهم شعيب عليه الساليام
 الشجر الملتف، ، وكان سجرهم الدوم ، وهو المقلى، وعلى القولين ألين أصحاب الأيكة غير أمل مدين، ومن غريب النّقل عن ابن عباس أنهم هم أصحاب مدين ماين (8).

 زوجه (تطورة)، سكن مدين في شرق بلد الخليل ، كما في التوراة ، فاقتضى ذلك الكا أنه وجدين بلدا مأهولا بقوم فهم إذن أصحاب الأيكة، فبنى مدين وبنوه المدينة المين، وتركوا البادية لأهلها، وهم سكان الغيضة| (0) ${ }^{\text {(0) }}$





(1 انظر: المسرر الوجيز ^/ ع ع٪.

$$
\text { (Y) انظر: مفاتيح الغيب } 9 \text { (Y/ } 9 \text { (Y) }
$$


 قوم شعيب ، من كلام ابن جريج ـ كما ترى ـ وليس من كام ام ابن عباس رضي الثله تعالى عنهـها.

وبخس الناس أشياءهم، والإفساد في الأرض||(1).

ويستفاد من كلام الشوكاني أنهما أمة واحدة، حيث قال في تفسير سورة الحجر: وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب ،وقد تقدم خبرهم، واقتصر الله سبحانه على وصفي وصهم
 الجمهور أنه يعود على قوم لوط وأصحاب الأيكة، وقيل: الضمير للأيكة ومدين ، لأن شعيبا كان ينسب إليهما (Y)
وأيد هذا الدكتور صلاح الخالدي حيث قال: فالراجحح آن شعيبا عليه السلام بعث إلى الثى أهل ملين ، ومدين هم أنفسهم أصحاب الأيكة، وأن الله دمر مدين أصحاح الصاب الأيكة بعذاب واحل، هو الر جفة والصيحة والظلة(ث). ثم أيد ما ذهب إليه بالتفصيل الذي ذكر الـئره الحافظ ابن كثير، وخلصى منه إلى أنهما أمة واحدة، وأنها أهلكت بأنواع من العذاب (8) .


 نسب الأخوة بينهم للمعنى اللني نسبوا إليه، وإن كان أخخاهم نسبا، ومن الناس من لم الم يفطن لهذه النكتة، فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا عليه الُلسلام بعثه اللك إلى أمتين
أقول: ولعل هذا هو الراجح في هذه الممسألة، ويمكن أن نفصل ذلك بأك أنهما أمة واحلدة غير

 الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين ـ كما يقول ابن كثير - من التطفيف في المكيال ألميال

والميزان ${ }^{\text {(7) }}$



[الأعر اف: 0].

 .







لقومه وجواب قومه له ما قد ذكر الله في كتابه.


 والله تعالى أعلم.
[انظر : مدين: التعريف بمدين]

## 

ورد ذكر (شعيب) عليه اللسلام في القرآن الكريم (1 ا ) مرة في (ع) سور. وأما قصته عليه السلام فقد وردت في في السور الآتية:

| الآلات | السورة |
| :---: | :---: |
| $9 r-\lambda 0$ | الأعراف |
| 90- 1 を | هود |
| 181-1VV | الشعراء |
| rv-rı | العنكبوت |

 رَِّّهِكْ نهل هذه البينة هي المعجزة؟ أم له

معجزة لم يخبرنا الله تعالى بها؟ من العلماء من يرى أن البينة المذكورة مي المعجزة، ومن هؤلاء الإمام الكسـائي
 قال: (والبينة إشارة إلى معجزنه، وإن كنا نحن لم ينص لنا عليها) (8) وبذلك جزم الرازي حيث قال رحمه الله تعالى: (ويجب أن يكون المراد من البينة ههنا المعجزة، لانْه لا بد لُملدعي النبوة منها،

وإلا لكان متنبًّا لا نبيًّ) (0). بينما ذهب القُرطبي - بعد ما نقل عن الكسائي ما تقدم - إلى ألن الله تعالى لم يذكر له معجزة في القرآن. وأما الطبري فيرى أن البينة علامة دالة على صدقه حيث قال: اليقول: قد جاءتكم علامة وحجة من الله بحقيقة ما أقول، وصدق ما أدعوكم إليهي| (T) . وإلى نحو هذا ذهب ابن عاشورا فانيه فذكر أنها حجة أقامها على بطالان ما هم عليه من الشرك وسوء الفعل، وعجزوا عن مجادلئله فيها فقامت عليهم الحجة، فهي علامة على

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: التجامع لأحكام القرآن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) جامع البيان }
\end{aligned}
$$

## 

المعجزة كما عرنها العلماء: أمر خارق للعادة سالم من المعارضة ، يجريه اللـي تعالى على يد نبي من أنبيائه على سبيل التحدي (1)
وهي بمثابة قول الله تعالى: صدق عبدي
فيما يبلغ عني.
وما من نبي من أنبياء الله تعالى إلا أيده
 نبوته، كما تقدم في قول النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم: (ما من الأنبياء نبي إلا
 ولكنا وجدنا أن الله تبارك وتعالى قد قص علينا نبأ بعض الأنبياء عليهم السلامه ولم يذكر لنا معجزاتهمب، من مثل: نوح وهود وشعيب عليهم السلام، والني يهمنا أن نتف عنده في هذا البحث هو شعيب عليه السلام، فهل له معجزة؟؟ وما مي؟ لم نقرأ في تصته التي حكاها الله تعالىى في كتابه الكريم على شيء من ذلك إلا (1) انظر: الإتقان ع/ عان، وانظر: كبرى اليقينيات

( أخر جه البخخاري في صححيحه، كتاب فضابيائل القرآن، باب كيف نز أل الو
 الإيمان، باب وجوب وجو الإيمان برسالة نبينا محمحل صلى اللنه عليه وسلم بالثى جميع

 وقال القاسمي: اوولا يخفى ألن البينة أعم من المعجزة بعرفهم، فكل من أبطلت شبهة الن الـية ضالكه، وأظهرت له حجة الـو الحق الذي يدعى إليه فقد جاءته البينة ؛ لأن حقيقة البينة كل ما

بين الدق فاحفظه||(ب) وسكت عن هذا الدكتور فضل عباس حيث قال: (افقد جاءتهم المعجزة الدالة على صدقه عليه السلام، والقرآن لم يبين لنا نوع هذه الآية التي جاءتهم، فنسكت عما سكت عنه| وإلى مثله ذهب الدكتور عبدالكريم زيدان وقال: اووإن كنا جازمين بأن الله تعالىى قد أيده بآية هي البينة التي دلت على أنه رسول من رب العالمين، وبها قامت
الحجة على قومه||(0) .

وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم:
 ما مثله آمن عليه البشر ) الحديث، وقد سبق الاستدلال به
(0) انظر : الدستفاد //^r.
(T) أخرجه، البُخاري في صحيحه، كتاب فضائلو
 رقم (911)، ومسلم في صتحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب الإليمان برسالة نبينا مـحمد صلى اللّله عليه وسلم إلى جهيع

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: : روح المعاني (Y) } \\
& \text { (Y) متحاسن التّأويل (Y (Y) }
\end{aligned}
$$

صدق شعيب عليه السلام" (1)
ولنإمام الألوسي تفصيل في ذلك،
فقد فسر البينة بالمعجزة، حيث قال:
 معجزة عظيمة ظاهرة من مالك أموركم، وقال: ولم تذكر معجزته عليه السلام في القرآن العظيم كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السالام فيه، ثم بين غلط من ذهب إلى ألى شعيبا لم تكن له معجزة وعلل ذلك بألن

 البينة، وقال: واحتمال كونها عاطفة على (اعبدوا) بعيد، وإن كانت عبادة الله تعالى موجبة للاجتناب عن المناهي التي معظمها بعد الكفر البخس ، فكأنه قيل: قد جاءتكم معجزة شاهلدة بصحة نبوتي أوجبت عليكم الإيمان بها والأخذذ بما أمرتكم به، فأوفوا.. إلخ.
ودلل على ذلك بأنه لو ادعى مدع النبوة بغير معجزة لم تقبل منه، لأنها دعوى أمر أمر غير الم ظاهر ، وفيه إلزام للغير ، ومثل ذلك لا لا يقبل من غير بينة، وقال: ومن الناس من زئ اللبينة نفس شعيب. ومنهم من زعمب أن المراد بالبينة : الموعظة ، وأنها نفس هو (1) انظر : التّحرير والنتوير /^)

بمجرد عجزهم عن مجادلته ففيه نظر، إذ لو كان ذلك كافيا في إثبات نبوته، لثبتت نبوة كثيرين، فكم من صاحب دعوى يعجز الآخرون عن مقارعة حجته!! والله تعالى أدرى بأسرار كلامه.

والدكتور الخالدي فقد اكتفى بقوله:
 هنا الآية والدليليل والبرهان، على أن شعيبا عليه السلام هو رسول الله إليهمه وأنه يجب عليهم اتباعه||(1)
وقد ورد في القرآن الكريم ذكر المعجزة
بعد ذكر البينة ، كما في قوله تعالثى في قصة صالح عليه السلام: بَ بِّنِّة عَآيَةُ
وفي تصة موسى عليه السلام:

 فَ [ [1.V
أقول: ولعل الراجح في هذه المسألةك
قول من قال: إن في قوله تعالى: الِّقَ
 معجزة شعيب عليه السلام، وأنها كانت آية ظاهرة لا لبس فيها و لا غموض، دالة بلا امتراء على صدق من جاء بهاء، والأولى أن نسكت عن الُجزم بها ؛ لأن الله تعالّى سكت عن ذكرها، ولم يكشف عنها في في كتابه الككريم، فنجزم أن شعيبا عليه السلام قد أد أيده

الله تعالى بمعجزة، والله تعالى أعلم بها. وأما من قال: إن الححجة قامت عليهم (1) القصص الثقرآني 10 (10

الخاتم، (فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم) (1) وقد حكى الله تعالى لنا فيه نصحِ الأنبياء عليهم اللسلام لأقوامهم، فمن ذلك ما حا حكاه الله تعالى عن نوح عليه السلام في نصح قومه:

.[TY

ومثله قول هود لقومه:

.[71
(1) هذا جزء من حديت طويل أخرجه الترمذي

من حديث الحارث الأعور عن علي رضي اللهن عنه، أبواب فضائل الثقر آن، بابٌ ما ما جأء

والكدديث وإن كان في سنده مقال، إلا أن
الوصف صادق، وهو بتمأمه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقون: (ألا إنها

 ما بعدكمه، وحكم ما بينكمب، وهو الفصل لئليس بالهزل، من تركه من جبار قصمهـ الله، ومن ابتغىى الهُلى في غيره أضله اللّه، وهو حبل
 الدستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهو اءه، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماءك، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عتجائبه، هو
管 [الُجن:Y] من قال بهـ صدق، ومن عمل به
 إلى صر اط مستقيم ) خذها إليك يك يا أعور ر.قال الترمذي: هنا حديث غريب لا لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإسناده محهونل، وفي التحارث مقال.

## 

أولًا: آفاق النصيحة ثي القرآن الكريمم: لا يخفى أن الله تعالئى إنما خلق الخخلق

 ولما علم سبحانه وتعالى ألن أمور الخخلق لا تستقيم، وأن تلك العبادة لا تتحقق بدون انـون أن يكون هنالك تعليم منه وإرشاده أرسل الرسل وأنزل الكتب، وبذلك قامت حجة الله على عباده.
ولفظ النصح ومشتقاته من الألفاظ اللدائرة في الكتاب اللعزيز، فقد ورد على ألسنة جمع من خلق الله تعالئى من ذلك إحدى عشرة آية جاءت على لُسان الأنيباء
 النصيحة في حياة كل أمة. وقد كان من أولى مهمات الوات الرسل
 ويدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، وقد ساروا جميعا في هذا الطريق غير مبالين بما أصابهم في سبيل ذلك من نكبات، وما اعترضهم من عقبات، مبلغين رسالات ربهم على أتم وجه وأكمله، حتى ختى ختمت تلك الرسالات بمسك الختام، سيدنا ونبينا محمد عليه وعليهم الصلاة واللسلام، ذلك الك النبي الخاتم الذي جاء بالكتاب العظيم

وهي الدعاء إلى ما فيه الصلاح، والنهي عما فيه الفساد، والنصح: إخلاص العمل عن شوائب الثفساد (0) قال الأصمعي: الناصح الخالص العسل وغيره مثل الناصع، وكل شيء خلص فقد نصح
وقد كثرت أقوال العلماء في تعريفها وبيان حقيقتها، وخلاصة ذلك أنها: إرادة الخير للمنصوح والإخلاص في ذلك. وإذا علمنا أن النصح يعني الإنخلاص والصدت والنقاء وأنه نقيض الغش، كما تقدم في المعنى اللغوي، فقد كان الأنهياء عليهم السلام كلهم كذلك. وقد حدثنا القرآن الكريم أنهم أخلصوا النصح لقومهم في آيات بينات واضحان الت تقدم ذكر بعضها، فلم يكن شعيب عليه اللسلام بدعا من الرسل في ذلك، لقد بذل جهده في نصح قومه، لاسيما وأنه خطيب الأنبياء عليهم السلام، ولا يخفى ما للنح من ميزة في حسن العرض وجون وبردة التعبير، مما يكون أثر بالغ في إيصال المقصد
الأعظم من الرسالة.

فقد أدى المهمة التي أرسل من أجلها
على أتم وجه وأكملة.
قال تعالى تالى

وقول صالح:




[الأعراف: جهج].
والنصيحة: من نصح ينصح نصح نصحا ونصاحة ونصشاحية، ومو ناصح ونصيح؛ والاسم النصيحة، فالنون والصاد واد والحاء
 الملاتمة بين شيئين وإصلاح لهمان الها، وهي خلاف الغشش، ونصحت له ونصحته بمعنى وفي الصحاح: وهو باللام أفصح، قال
 وقال الزجاج: وفي الكالام : نصحت لك أكثر من نصحتك (ب) فأصل النصح في اللغة: الخلوحك فالنصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها
(1) انظر: مقايسس اللغة، ابن فارس /ro/0غ،
القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص • 0.
انظُر: النهآّية في غريب التحديت والأثر، ابن
الأثير /

ثانيًا: الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته.

إن الإيمان بالله تعالىى وتوحيده وإفراده
 الإنسان، ذاكك أن الله تعالى هو الذي أنعم
 ولأهمية العبادة في حياة الإنسان، فقد

 أصناف الناس في صدر سورة البقرة، أردف ذلك بقوله تعالىى: يلـ
 تَنَّقُوْنَ
(اوالإيمان لغة: التصديق، وشرعًا: تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربها) (اوالإيمان بالله تعالى هو الثى التصديق القاطع الجازم بوجود الله تعالي، كما أخبر سبحانه وتعالى به، واطمئنان القلب وسكون النفس إلى ذلك، بحيث لا يبقى في القّلب أدنى مرض وظلمة، ولا في العقل أقل شبهة أو ريبة في وجود الله جل جل جلاله ووجوب الإيمان به سبحانه، فلو زالت الت الجبال من من مواضعها ما زال إيمان المؤمن عن قلبه، ولو ضل الناس عن الإيمان به سبحانه ثبت هو



[الأنعام: ^ی-q६].

وهكذا صنع شعيب عليه السلام مع قومه، كما أنهم كانوا فريقين تجاه دعوته،

 (40) 电
[الأعراف: :Av].

لقد اشتمل نصح شعيب عليه السلام لقومه على دروس متعددة؛ وفيه عبر وعظات متنوعة، تستفيد منها الأجيال على مر الدهور وتعاقب العصورر، فقد كان نصحا صادقا، صادرا من مخلص مر مستجمع لما ما ما يجب أن يكون عليه الناصحونان، ومن حكم الشعر (1):
فما كُّل ذي نُصْحِ بمؤْتِيك نُصْحُهُ ولا كل مُؤْتٍ نُصْحَه بلبيب
ولكن إذا ما استجمعا عند صاحب

فحق له من طـ طاعةٍ بنصيب
فكان حريًا بقومه أن يسمعوا ويطيعوا، ولكن أغلبهم كان على خلاف ذلكا ذلك، وهكا هو شأن من لا يحبون الناصحين.
(1) انظر: ديوان أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو بن سفيانصّ ج.

تعالى:


. ولدى تتبع ما جاءعن شعيب عليه السلام في الكتاب الككريم، نجد أن لنصح شعيب دعائم يقوم عليها، وهي جملة من من الأوامر والنواهي، تنظم لقومه شؤون حياتهم في الني الدنيا على أمن وسلام وطمانينية، وتكفل لهم سعادة ونجاة وفوزا في الحياة الآخرة، وإن من أهم تلك الدعائم: توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. وعند تأمل مذه الدعامامة في تصة شعيب عليه السلامه نجد أنها جاءوت متعلددة متوعوع في أكثر من سورة من سور القورآن الكريم، فني سورتي الأعرافف وهود وردت بلفظ:

 وفي سورة الشعراء وردت بلفظ: أِّذ虽

.[1va
وفي سورة العنكبوت وردت بلفظ: الْ
 ويلاحظ أن شعييًا عليه السلام قد ابتدأ الدعوة بالإيمان ؛ لأن به صلاح الاعتقاد

على إيمانها)|(1) فقوله: الما جاء به عن ربهاه، ومثله آكا أخبر سبحانه وتعالى بهال، يخرج ما ما كان عليه المشركون من الاعتراف بوجود اللـي الله وإشراكهم غيره معه ، تعالى الله عن ذلك علوَا كييرًا. (والإيمان بالله عز وجل أساس مسائل العقيدة كلها، وعنه تتفرع بقية الأمور الاعتقادية التي يجب إنهاض العقاي فيها ، نم الإيمان بها، وبتعيير آخر نقول: إن ما تراه من حقائق الكون الانكانها، إنما هو فيض عن حقيقة واحدة كبرى، ألا وهي ذات الله اله عز وجل، ومن المحال أن تدرك ما ما مية الحقائق المتفرعة الصغرى قبل أن تدرك الْ الْ منبعها وأصلها الأول، فكان لابد إلذا إنا لكي تستطيع التعرف على الكون من أن تعرف خالثة أولَّا (ب) ومن هنا فإن الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة، كانت من الاني أبرز مهمات الرسل عليهم الصـلاة والسلام، فهي سمة ظاهرة، وقدر مشترك بين جميع الأنيياء من لدن آدم إلى محمد صلى ملى الله
 الُدعوة من الألفاظ الدائرة في الككتاب العنزيز على لسان الأنبياء جميعا، من ذلك قوله

$$
\begin{align*}
& \text { (1) أركان الإيمان، وهبي غاوجي ص سبا }  \tag{1}\\
& \text { كبرى اليقينيات الككونية ص VV. }
\end{align*}
$$

والقلب، وإزالة الزيف من العقل (1)، وذلك يرجى منها الخير في الدارين (ع) فمن آمن بالبعث وباليوم الآخر صحح رجاؤه (0) ثالثًا: إقامة القسط في الكيل والميزان: إذ من أهم مقاصد رسالة شعيب عليه السلام ومن أبرز أهدافها بعد الدا إلى توحيد الله تعالثى وإفراده بالعبادة : تصحيح ما كان عليه قومه من تطفيف اللكيل والميزان، بل إن الدعوة إلى إقامة القسط في الكيل والميزان مما تميز به شعيب عليه السلام، وهو ظاهر في دعوته، بل هو أظهر شيء وأهمه بعد التوحيد كما ذكرنا وفي هذا يقول الله تعالى على لسان شعيب عليه السلام:
 أَهْ

.[1sヶ
ونظائرها من الآيات التي تحدثت عن
قصة شعيب مع قومه.

لقد كان هذا الـخلق السيء ديد
شعيب، وقد كان ذلك أمرا مألوفا عندهمه، لا يرون فيه بأسَا ولا غضاضة رئه، به طبعوا اك وعليه
 وقابلوها بالإعراض والإنكار، فقالوا ما


أمر مهم لتلقي ما بعده. وآيتا الأعراف وهود صريحتان الئلى في اللدعوة إلى توحيد الله تعالى وإلى وادياده بالعبادة، وتأتي الآيات في سورة الشعراء، مكملة لذلك بالدعوة إلى تحقيق الثقوى والطاعة المطلقة لله ولرسوله شعيب عليه اللسلام، وذلك شامل للرسالة كلها، ذاك أن التقوى على مراتب أدناها اتقاء الشرك باللله،

ثم امتشال الأوامر واجتناب النواهي وأما آية العنكبوت فنجد فيها التذكير

 ذاكك لأن العبادة هي سر وجود الإنسان، قال تعالى:
 ومن ضيع سر وجوده فقد ضاع منه كل شيء، ومن حكم الشعر:
لكل شيء إذا خيعته عوض
وليس لله إن ضيعت من عوض
وأمره إياهم بأن يرجوا اليوم الآخر يدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين بالبعث، لأن المراد بالرجاء هنا: الثرقب واعتقاد الوقوع في المستتبل (†)، ولأن عبادة الله تعالىى

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y\&V/Y • انظر: التحرير والتنوير (Y) }
\end{aligned}
$$

 والملاحظ أن هذه الوصية أدرجت ضا
 والأمر ببر الواللدين، وبذلك تدرك الـك موقع هذه الوصية ومدى خطورتها، ولا يخفى أن من أسباب عاصفة الأزمة الاتتصادية التي مرت بالناس هذه السنوات اختلال ميزان العدل الني وضعه الله تعالى لعباده.
 آلَحِيزًا
 أَلِْيزَنَ والأمر والنهي هنا شامل للبشرية جمعاء، ذاك أن رسالة نبيناصلى اللهي عليه وسلم عامة شاملة، ولا شيء عند الله تعالى أقبح من
 وتعالى ، كما في الحديث القد القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالمى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمّا، فلا تظالموا) الحديث (Y)
لقد أوضح شعيب عليه السلام لقومه كيفية بناء الاقتصاد السليم، على أسس من من الرزق الحلال، وترك المحرمات التي نهانا وهو حديث طويل، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة ، باب تحريم
 أبي ذر رضي الله، عنه.



 قالوه على طريق الاستهزاء، فهم ينكرون على شعيب منعه لهم عن التطفيف ؛ لأن تلك أموالهم فهم يفعلون بها ما يشاءونا والبخس هو النقص في آلة الكيل والوزن، وهو ججرم اجتماعي، ويكون في السلعة بالتعييب والتز هيد فيها، أو المخادعة عن القيمة، والاحتيال في الثزيد في الكيل
 ذلك من أكل المال بالباطل، وذلك منهي عنه في الأمم المتقدمة والنسالفة على ألّالـونة الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم' وحسبنا الله ونعم الوكيل (1) ودعامة إقامة القسط في الكيل والميزان دعامة هامة جذًا في تماسك النظام الاقتصادي، وإن الإخلال بها يؤدي إلى اضطراب في الممجتمع، ويفقده الأمن والاستقرار، وبه تظهر الطبقية والاستبداد، وعن طريقه تؤكل أموال الناس بالباطل، ولذا فقد جاءت شريعتنا - وهي شريعة الكممال آمرة بما أمر به شعيب عليه السلام، فقال الو تعالثى في الوصايا العشر في أواخر سورة


[^0]الذنب الوحيد الذي كان عليه قوم شعيب عليه السلام بعد الشرك باللله، بل ثمة ذنوب أخرى لا تقل جرما عن ذنب التطفيف، لقد كان التطفيف والبخس والإفساد في الأرض، والصد عن سبيل الله أمورًا متلازمة، يقوم بها قوم شعيب عليه السلامه وكلها أمواض خخطيرة، متى ما استشرت في قوم أفسدتهم، وألحقت الدمار بهمه، ولذا فقد حذر شعيب الشفيق على قومه من مغبة ذلك، وبالغ في النصح لهمم، وأمرهم بالكف عن هذه المساوىي.
理

 ِبحِ سَسِّيلِ
 والفساد -كما يقول الراغب- خروج الشيء عن الاعتدال، قليلِ كان الخروج عنه أو كثيرا، ويضاده الصلاح، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة، يقال: فسد فساذاً وفسودا،

$$
\text { وأفسلده غيره( }{ }^{\text {(Y). }}
$$

فهي إذًا كلمة جامعة لصنوف الشر، فشملت الصدد عن سبيل الله تعالى، والسلب
(Y) مفردات الثقرآن ص צبז.

الله عز وجل عنها، ومن ذلك نستفيد في بناء اقتصادنا العملي -كما يقول الدكتور نواف الحليسي- بأن نبتعد عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه على ضوء تاريخنا الاقتصادي من خلالل قصة شعيب عليه السلام، ويذلك تتضح لنا القواعد الأساسية في حياتنا الاقتصادية" (1) . وأعلمهم بأن قليل الحالال خير وألعظم بركة من كثير الحرام ، دل على هذا قوله
 فكم جر الحرام على أصحابه من نكبات
وويلات، ومن يقف على بعض دواعي الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم هلم هلم الأيام يدرك سر ذلك.
وإن نصح شعيب عليه اللسلام ليعد
الدرس الأول في الاقتصاد التطبيقي من ناحية الوزن والكيل، الذي يؤثر في حياة الناس اليومية، وتعاملهم الاقتصادي والمالي والتجاري في مختلف المججالات التي تحتاج إلى إيفاء من الكيل والميزانيا كي تستقيم المعاملات بين الناس (ب) رابعًا: النهي عن الفساد في الأرض: لم يكن تطفيف الكيل والميزان هو
(1) انظر: المنهج الاقتصادي في الميكي والثموازين لنبي الله شعيب علية" السالام ص
(Y) انظر: الـهصدر السابق ص •Y-Y (Y)

## 

أولًا: التكذيب والاستهزاء:
لقد أخلص شعيب عليه السلام النصح
 بنعم الله تعائى، وأمر هذه الدعاعمة عظيم، ذاك لأن الشكر سبب مهم في دوام النعم وازديادها ، كما أن الكفر سبب في انمحاقها واضمححلالها.
قال تعالى:

 وقد كان قوم شعيب عليه السلام في نعمة سابغة، لاسيما نعمة الأولاد الذين كثروا بهم بعد قلة، فخشي عليهم زوال تلك النعيمة بما بالما كانوا عليه من الاعوجاج والكفر والطغيان،

 ومن المعلوم أن الشكر ليس قولا باللسان، إنما يقوم على دعامتين هما: نسبة النعم إلى المنعم جل جلالله، والاجتهاد في استعمالها في طاعته.
فما كانمن قومهبعدهذا النصح والتذكير إلا أن يقابلوه بالسخرية وألاستهزاءه، وتكذيه فيما جاء به من ربه، بل واتهموه بالسحر، تلك التهمة التي لم يسلم منها نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، قال

وقطع الطريق، وأكل أموال الناس بالباطل،
 الأفسادوجليله_كمايقول ابن عطية_وكذلك الإصلاح عام (1)، فكل أعمالهم التي نهامي شعيب عليه السلام عنها كانت من الفساد الادي في الأرض، فهي شاملة لإفساد نظام المجتمع بالظللم وأكل أموال الناس بالثاطل، وإفساد الأخلاق بارتكاب الفواحش، وإنساد العمران بالجهل وعدم النظام(ث)، وكل ذلك مما يمقته الله ولا يحبه، قال تعالى: ولا ولَا

 لحصول الخير والنفع الذي وعدوا بها وإلا فلا ينفع عمل دون إيمان (\$)، ومن هنا ندا يكرك سر ابتداء شعيب عليه السلام تبليغ رسالة ريه بالدعوة إلى الإيمان والتوحيد كما تقدم، كما هو شأن سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصصلاة والسلام.


 ؤأنتَ ويلاحظ هنا تفويض شعيب الأمر إلى
 هذا إشارة إلى أن الأمر كله للّه، إنه ليس ثمة خلود إلى الرجاء، ولكنه المزج بينه وبين الخوفـ، ثُم يعلن عن اعتماده على الله تُعالى وحد
 العجب والغرور، إنه النعويل علي فضل الله، كما قال سبحانه وتعالى :楊
 هكذا كان شعيب عليه اللسلام وأتباعه، إنهم يعولون على فضّل اللهه غير متعلقين بشي\& سواه. استنفذ كل ما يمكنه من وسائل النصت وإلا أن يتوجه إلى اللّه تعالىى ويصدق في اللّجوء إليه 6 ويطلب الإغاثة منه بأن يفصل بينه وبين قو مه الذين أصروا على العناد ، فقال:



 .

ومن ذلك قول قوم شعيبله عليه السلام:



وما كان من شعيب في الوقت نفسه إلا أن يقابل ذلك بالثبات على ما جاء به، والصبر على أذية قومه، وهذه سمة ظاك المرة في حياة الأنبياء جميعا، وفي مقدمتهم أولو العزم من الرسل، وعلى رأسهم سيدنا النبي المصطفى صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين، فقد شاءت حكمة الله تعالي أن تكون هذه الئحياة دار ابتلاء، وأن الكفر لم
يزل يصارع الإيمان. قال تعالى:
 .[riv
فلم يكن شعيب عليه السلام بِّعَا من الرسل في هذا، فلاقى من أذى قومه ما لاقى إخوانه الأنبياء عليهم السلام، وصبر كما
صبروا.

قال تعالى: :

层

وصدقت في اتباءه، إلا أنهم كانوا قلة． قال تعالى على لسان شعيب：：هِ وَإِنكانَ كَ

 ثانيًًا：الصدد عن سبيل الله تعالى： لم يكتف قوم شعيب عليه السلام بالتكذيب والاستهزاءه إنما عمدوا إلى مسلك خبيث آخر، ألا وهو الصد عن سبيل الله تعالى، والوقوف بوجه كل من أرادا
الإيمان بشعيب واتباعه.



[الأعراف: بA1].

لقد كان من بني قوم شعيب ومزيد تعنتهم أن لم يكتفوا بتكذيب نيبهم شعيب عليه السلام والإعراض عن قنوا بـلم ما جاءهم به عن ربهم، ولم يكتفوا بالضـلال الذي كانوا عليه، ولكنهم عمدوا إلى إضلال الآخرين، بل ومنعهم من الإيمان بشعيب عليه السلام، وتهديدهم بالقتل إن هم نعلوا ذلك، وهذا غاية الظلم ونهاية الإجرام، وحين علم شعيب بذلك نهاهم عن ذلك
 تُوعِدُرنَّهِّيعني ：لا تجلسوا بكل طريت

تعتهم وبالغوا في التكذيب والاستهزاء


 هنالك دعا شعيب عليه السلام ربه، فكان دعاء صادةا، اتسم بتفويض الأمر لله، ليقضي سبحانه وتعالى بما يشاء، وهذا ما ما
 ． ذلك هو دعاء شعيب، لم يعرف أنه دعا بنزول عذاب معين، بل ولا حتى نزول العذاب، ولكنه أحال الأمر إلى العزيز الحكيم، فكان فتحا ميينا ونصرا عظيما لانيا لـي



 ．［9ヶ－9）
وهكذا يتصر الله تعالى للصادقين من


[النوم: VEv].

كما سيأتي توضيحه في المبحث الرابع إن شاء الله تعالى． ومما ينغي أن يذكر هنا：أن قوم شعيب عليه السلام لم يكونوا كلهم كذلكي بل بل إن منهم طائفة قد آمنت بشعيب عليه السلام،

الثاني فهو مستفاد من قوله:
 عوَجِّـا عن دين الله، وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة(६)
ثالثًا: همهـم بإخر اج شعيب عليه السلام ورجمه:

لقد دعا شعيب قومه إلى أعدل خطةة، ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة، نقطة الانتظار والتريث والتعايش بغير أذى، وترك كلِ وما اعتنق من
 كَآِفَّ
 وَهُوْهِ لكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في جماعة من الناس لا تدين للطاغوت (0) . لذألم يكتفوا بما كانوا عليه من التكذيب والاستهزاء بنبي الله شعيب عليه السلامّ وإنما هموا بأمر خططير، وارتكاب أْمر قبيح، ألا وهو إخراج شعيب ومن آمن به من قريتهم، لا لشيء إلا أنهم لم يعبدوا الألألمنام مثلهم، وهذا ديدن أهل الكبر والطغيان
-وهو الصراط- توعدون المؤمنين بالقتل. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وكانوا، فيما ذكر، يقعدون على الطري طريق مري من
 ويخوفونه، ويقولون: إنه كذاب
وذكر عدة آثار تدل على ذلك منها: حدثنا بشر بن معاذ قالل : حدثنا يزيد قال:حدثنا سعيد، عن قتادة
 أتى شعيبا وغشيه فأراد الإسلام وذكر ابن كثير أن شعيبا عليه السلام كان ينهاهم عن قطع الطريق الحسي والمعنوري،
 تُؤِعُدونَ لم يعطوكم أموالهم، قال السدي وغيره: كانوا عشارين (ب)
وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد : وَلَا نَ أي : تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه.
قال ابن كثير: والأول أظهر، لأنه قال:鲑
(Y) انظر: المصـدر السابق.
(ץ) قؤله 》عشارين": جّمع عشار، وهو الذي
 الضضريبة، وهي التي يأخذها النـاكـاكس بغير حق. انظر : النهاية في غريب الـحيليت والأثر، ابن

الأثير / /

غير أن شعيبا عليه السلام وإن كان لا يشك في أنه كان على الحق، وخصومهن على الْي الباطل، إلا أنه فوض الأمر إلى الله تعالى، فقال: . ثم إن قوم شعيب عليه السلام لم يكتفوا بهذا التهديد، وهو الإخراج من الأرض والإبعاد عن الوطن، إنما عمدلوا إلى إلى تهديد من نوع آخر هو آشد من هذا وأنكى، فبعد أن دعامم إلى الاستغفار والتُوبة، وذكر النـرم بعفو الله تعالُى ورحمته ولطفه بهم إن تابوا

 إنه يدعوهم ويذكرهم برفق ولين، ويحاورهم بلطف ومدوءء، ولكنهم يقابلون


 (0)
[هود: 91].

وقد تقدم بيان المراد بالضعف بأنه كان ضعيف الانتصار والقدرة، وأما الرمط نهو جماعة الرجل، والرجم إما أن يراد باد به الرجم بالحجارة وهو الظاهر، وإما ألن يراد
 عابئين بشعيب عليه السلامه، وهذا ما دلا دلت


متى ما غلبوا في البرهان وقامت عليهم


 ذاك أن وجود جماعة مسلمة في الأرض، لا تدين إلا لله، ولا تعترف بسلطان إلا سلطانه، ولا تحكم في حياتها شرعا إلا شرعه، ولا تتع في حياتها منهجّا إلا منهجه، إن وجود جماعة مسلمة كهنه يهدد سلطان الطواغيت حتى لو انعزلت هذه الجماعة في نفسها، وتركت الطواغيت لحكم الله حين يأتي موعدهـ
فتعجب شعيب من صنيعهم وسألهم:㢄 أنقذنا الله منهو؟ فقالوا له: نعمه، فقال: طو فَدِ
 اختلقنا على الله كذبًا إن دخلنا في دينكم
 الله تعالى بالإسلام، وأنقذنا من ملتكم، يقال: معناه ، كنا كاذيين مثلكم لو دنخلنا في
 ومذا هو إصرار الصاديّين، وثبات الموقنين، وتمسكهم بالمبدأ الني هم عليه حتى لو كلفهم ذلك التضحية بالنفس أو الوطن أو ما يملكون.
(1) انظر: المصدر السابق.
(ץ) انظر: تفسير السمرقندي //rro.

## 

أولاً: دعاء شعيب عليه السلام ربه عر
وجل:
اللدعاء سلاح ماض، وهو يمثل حاجة العبد إلى مولاه، وشدة فاقته إلى عونه ونصرته، ولأهمية الدعاء أمر به رينا تبارك وتعالى، ووعد بإجابة الداعي حيث قال:居 الوقت نفسه هار من تركا الدعاء، وأوعد من كان كذلك بالعقاب الأليه، لما فيه منه من الإعراض عن الله تعالى، وإظهار الاستغناء عنه جل وعلا، وذلك مخالف اللف للحقيقة، ومجانب للواقع، فقال تعالى في تمام الآية السابقة:
 والمراد بالعبادة هنا الدعاء، فقد أخرج ابن جرير من طريقه عن السدي، إن معنى
 عَنْ عِبَادَتِ . ${ }^{\text {(Y) }}$


 السر والعلن، ومن جملة اللدعاء الذي كانت الرسل تقوله : الدعاء على أقوامهم،ولكن
(Y) أخرجه ابن جرير في تفسيره، الـ/ •ع.

أي: لست بذي منعة وعزة ومنزلة في نفوسنا (1)
ولكن الله تعالئى الذي أرسل شعيبا قد
تكفل بحفظه وحمايته، فلم يستطيعوا أن الن ريفعلوا شيئا مما هلدوه بها وحا حتى بلغ رسالة والة ربه على أتم وجهه وأكمله. وبعد هذا التعنت من قوم شعيب ما ما كان منه عليه السلام إلا أن يخو فهنم مغنبة ما هـم عليه من الصلف والعناد، فيقول لهـم بأسلوبه
重


.[9
فماذا كانت النتيجة؟ هذا ما نبينه في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. [انظر : مدين: موشف قوم مدين من رسولهم عليه السلامم]
(1) انظر: المحرر الوجيز ب/0/V.

جاء بعد ما حكى الله تعألى من قول قومه: (

وبهذا يتسم دعاء شعيب عليه السلام بصدق اللجوء إلى الله تعالىى، وتفويض الأمر إليه وحده هجل في علاه. ثم إنه لما فوض الأمر إلى ربه جل وعل وعلا ليحكم بينه و بين قومه، ويقضي بالقضضاء الفاصل، مع يقينه بأن الله تعالئى عالم بما يعمل قومه، وما هم عليه من عبادة الأصنام، وفعل المنكرات، ومن أبشعها الصد عن سبيل الله جل في علاه، لما كان ذلك كـلك كـلك كان الجواب هو حكم الله العادل الذي لا يتخلف، وهو نصرة المظلومين وقمع الظالمين، فحل بقوم شعيب ما حل بمن سبقهم من الظالمين.
ثانيًا : إهلاك قوم شعيب عليه السلام: بعد أن بلغ شعيب عليه السلام قومه

ذلك؛ ثلما فيه من التقويض ورد الأمر لله،
 تعالى قد انتصر له و اللهه تعالثى أعلم.
 المعاني自以 تَّعْلَّونَ الكفر والمعاصي، وبها تستو جبون عليها من العذاب، فسينزلّه عليكمب حسبما تستو جبون في وقته المقدّر كه لا محتحألّة.

هذا السلاح ما كانوا يستعملونه إلا بعد أن يستنفذوا كل ما بوسعهم من النصا النصح والإرشاد، والتُحذير والإنذار، فيصدق فيهم

 [غافر: 01][ 0 [
وكذلك فعل شعيب عليه السلام، في دعائه على قومهء وقد ورد دعاء شعيب عليه


[الأعراف: 9^1].

والملاحظ على دعاء شعيب عليه اللسلام أنه لم يصرح فيه بطلب نزول العذلى الماب أو حلول سخط الله تعالى على قومه، بل اتسم بالتفويض والتوكل على الله جل في علا وقد ظهر هذا التففيض والتوكل على الله تعالى جليا أيضا فيما حكاه الله تعالي الئي عنه

 وتوله:
[الشعراء: 1ه1].
والمملاحظ أن الدعاء الصريح جاء بعن ذكر من آمن من قومه ومن كفر، وموضي التفويض الأول جاء بعد ما حكا حكاه الله تعالى


 كم يكن بصيغة الدعاء المعروفة، إلا أنه يفيد

سبق بيانه، غير أن هذا التنوع لا يقتضي ذلك، إذ لا يمنع أن يتنوع العذاب على ألى آمة واححدة، ولا مانع أن يكون كل ذلك في آن واحد. وقد أثار الشيخ الشننقيطي رحمه الله تعالىى سؤالا وأجاب عنه فقال: فإن قيل: الهالاك الذي ألابِ ألابِ قوم شعيبِ
 هودِ أنه صيحةّ، وذكر في الشُعراء أنه يوم الظلة. فالجواب: ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقد اجتمع عليهم ذلك كله أصابهم عذاب يوم الظلة كو وهي سحابةٌ


 الأرواح؛ وفاضت النار الأجسام (1) .
وأما ابن عاشور رحمه الله تعالى فقد فصل هذه الأنواع من العذاب حيث قال: الرجفة التي أصابت أهمل مدين هي صواع نرجت من ظلة ومي السحابة، قال تعالى

 بالصيحة، فتعين أن تكون من نوع الألصوات المنشقة عن قالع ومقلوع، لا قارع ومقروع الاع
(1) انظر: أضواء البيان ب/؟

رسالة ربه، وبذل جهلده في نصحهمم، واجتهد في تحذيرهم وتذكيرهم، وقال لهم على




وبعد أن أصروا على التكذيب والبغي
والعناد، حل بهم ما حذرهم منه، وتحققتى الما سنة الله تعالى فيهم، فأصابهم الله تعالى بثلاثة أنواع من العذاب، وهي التي أخبرنا
 تعالى: جَيْبِيَ

 وقوله تعالى:

 جَمْثِيبـِ




$$
\text { [الشعراء: 1 1 } 1 \text { ]. }
$$

وهذا التّنوع في العذاب (الرجاب
 المفسرين رحمهم الله تعالى في كون أهل مدين وأصحاب الأيكة أمة أو أمتين، كما
 .[9Y
ويلاحظ أن الله تعالى كرر قوله: : ولّ
 لهم وتفظيع ما يستحقون من الجزاء على جهلهمه، وأيضا فإنهم لما قالوا:
 الذلين لم يتعوه وخخالفوه هم الخاسرون (Y) . ثالثًا: عدم تأسف شعيب على هلاك

قومه:
بعد أن رأى شعيب عليه السلام ما حل بقومه، وما أصابهـم من نقمة رئ ريه تبارك وتعالى، لم يكترث بما نزل بهم، ونم ونم يأسف عليهم، بل أعرض عنهم وتركهـم مانم ماضيا في سبيله ،وهو يقول ما حكاه الله تعالْى عنه:


 وهذه الآية لها دلالات عظيمة: منها: أن شعيبًا عليه السلام قد أقام الحّا وجة على قومه بتبليغ رسالة ريه، وأنه قد نصح لهمه، وصبر على أذاهم وسخريتهم؛ وهذا النصح شأن كل رسول، فهو لابد أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات، ولذا

وهو الزلزال، والأظهر أن يكون أصابهم زلزال وصواعق، فتكون الرجفة الزلزال،
 - ${ }^{(1)}$ وهذا توجيه حسن، ومنه نعلم أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين كما تقدم، وإلى مثله ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان حيث قال: فاستحقوا بكفرهم وإصرارهم الهلاك، وكان هلاكهم بأنواع العذاب: بالصيحة، وبالرجفة، وبعذاب وابيوم الظلة، واستشهد بالآيات الكريمة ، ثم قال: وهكذا الجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظللة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت أرواحهم وخحمدت

وبهذا العذاب المدمر يكون قوم شعيب
 عليه السلام ومن آمن معه إذ قالوا ما حكا

 . 9 • :
قال الله تعالى بعدها ردا عليهم:


[^1]

 [لأعراف: هو].
وعدم الأسى عليهم بعد الإعذار بالنصح لهمه، سمة بارزة من سمات المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالثى لنبينا

 [الشورى: ^^؛].
فليس من مهماتهم نتائج ذلك التبلين، ولذا فهم بعد أن يؤدوا ما عليهم لا يتأسفون
 وهكذا كان شعيب مع قومه ، قال تعالىى:


 وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة، سائرين إلى الله على هدي النبوة، يدعون إلى اللّله على بصيرة، محاسبين أنفسهم على ذلك، هل أدوا النصح كما ينبغي؟ غير ناظرين إلى نتائج ما تسفر عنه تلك الدعورة إلذ الأمر لله

 كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه
 (6) (6) (6)

فإن نيينا صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة، وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعًا: (أيها الناس، إنكم مسئولون عني، فما أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنك بلغت وألئ أديت ونصحت، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم، ويقول: (اللهم اشهلد، اللهم
(1)

لإفادة التجدد؛ لأن كل تبليغ يتضمن رسالة
 الأوقات المتطاولة أو في المعاني المـختلفة من الأوامر والنواهي والمواعظ وائر والزواجر والبسائر والنذائر، ويجبوز أن يريد رسالاته إليه وإلى الأنبياء من قبله (4) ومن ذلك: أنه لا ينبغي التأسف على هلاك الظالمين، لأنهم جراثيم تنخر في قلب المجتمع وتهدد استقراره، لا يصح المجتمع ولا يصلح إلا باجتناثهمه، ولنتأمل موقع الحمد بعد هلاك الظالمين في قولا تعالى: : . فما أجمل ما حكاه الله تعالى عن شعيب
(1) أخرجه مسلم في صصديح، كتاب الدمج، باب بح حجة النبي صِلى الله عليه وسلمب، رقّم .Iris
وانظر: تفسير الثقرآن الحظيم، ابن كثير

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

## 

وسزكز في هذا المبحت على طرف من تلك الفوائد والدرر التي اشتملت عليها هذه التصة المباركة، مراعين في ذلك ما تمس الحاجة إليه، لاسيما ما يحتأج إليه الدعاة والمرشدون ورجال التربية في أيامنا هذه، اليا اليا مما ينعكس على الأمة أمنا وسطلاما ومحبة ووثاما، وذلك في نقاط معدودة على النحو الآتي:
اـ أن الثوحيد وتصحيح العقيدة أساس دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصصلاة والسلام، غير أن ذلك ليس بمعزل عن واقع الحياة، ولذا فإن شعيبا عليه السلام لم يقتصر على دعوتهم إلى التوحيد فحسب، بل أمرهم بإيفاء الكيل والوزن، وذلك لتنظيم الجانب الالجتماعي والاقتصادي في الناس، والعدول عن النظام الاقتصادي القائم على الظلم والجشع، فينبغي على الدعاة والمصلحين مراعاة ذلك والاهتمام به. Y. بعد اليان الناصع، وجودة التعبير، وحسن المنطق، وجزالة الأسلوب، وأدب الحوار، من الأمور الهامة للدعاة إلى الله تعالى، لما في ذلك من ألثـ أثر فاعل في إيصال كلمة الحق إلى الناس
[القصص: 0 ] 0 ].
وقال له أيضا في الموضوع ذاته:
 ومعنى الهداية في الُقلوب، ولا توصل إلى الإيمان
 وترشد وتوضح الطريق، ويذلك يجمع ما بين الآيتين، ويزول ما قد يومم التعارض بينهما.
[انظر : مدين: عاثبة قوم مدين]

بأحسن طريق، كما قال تعالى على ه. يعد نصح شعيب عليه اللـلام لقومه اللدرس الأول في الاقتصاد التطبيقي من ناحية الوزن واللكيل، الذي يؤثر في حياة الناس اليومية، وتعاملهم الاقتصادي والمالي والتجاري في مختلف المجالات التي تحتاج إلى إيفاء من الكيل والميزان، كي تستقيم المعاملات بين الناس (1) المان ז. للصلاة أثر كبير في تغيير سلوك الإنسان إلى الأحسن، قال تعالئى:

 تَصْنَعُونَ



 تأثير الصصلاة على شعيب وأتباعه قد غيرت أوضاعهم، وأدت إلى التّحرر من عبادة غير الله، وترك الغش في في المكاييل والأوزان، فكان أن تهكموا عليه بهذا القول، ؛لأنهم في قرارة أنفسهم لا يريدون تغيير ما هم فيه (Y)

(1) انظر: المنهج الاقتصادي في المكاييل والمو الموازين لنبي الله شعيب علية السالام ص (Y) انظر: مع الأنبياء في القرآن الكريم ص Y•V.





 مراجعة قومه سمي خططيب الأنبياء عليه وعلهم الصهلاة والسلام. بـ. لقد كان الحرص على هداية الناس، وإيصالهمم إلى الصراط الما المستقيمه وإصلاح أمورهم، واستقامة أحوالهـمه، من أهم مهمات الرسل عليهم الصهلاة والسلام، وينبغي أن يتأسى بهم الدم الدعاة المصلحون في كل عصر ومصر؛ وهكذا كان شعيب عليه الُسلام: : همود .[^1
ع. أن قليل الحالال خير وأعظم بركة من كثير الحرام ، دل على هذا قوله تعالى: 414]. فكم جر الحرام على أصحابه من نكبات وويلات، وكم من دراهم قليلة من الحرام، أكلت كثيرا من دراهو مراهم الححلال !! ومن يقف على بعض دواعي الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم هذه الأيام يدرك سر ذلك.

الله عليهم ، فقال لهم : واذكروا إذ كتتم قليلا في عددكم، فكثركم بالنسل والتوالد حتى صار عددكم كيرايا، و في هذا إشارة إلى أن الكثرة نعمة عظمية
 Il. الإيمان الصادق لا يزيد أصحابه إلا قوة وإصرارا اعلى الحق ، وكذلك الحك كان شعيب عليه السلام والذين آمنوا آمنوا معه، وبه عرف الصاديانون في في كل زمان ومكان، على مر العصور وتعاقب الدهور.
MY. من أهم ما يجب على الدعاة: أن يتحلوا بما يدعون إليه من الأخلاق والآداب، ويتصفوا بذلك، وهنا الانـا ما أعلن عنه شعيب عليه السلام بقوله:
 عَنْهُ (6)، وهو أمر لا بد منه لحصول النفع للمدعو، والنجاة للداعي. با في كل شؤونه وأحواله، ويستعين الـين به، ويصبر لأمره، ويدعو الله أن يثنته وينصره( ${ }^{\text {(8) }}$
\&1. إن النجاة في الصدق، وإن مآل الكاذب الفضيحة، وعاقبته وخيمة،
وللتنبه على هذه الحقيقة قال شعيب
( ( التفسير الموضوعي لسور الثرآن الكريم
. $\cdot / / r$
( ( ) المصدر السابق ז/1T.
 1010 يشمل الأنواع الحسية من كافة معاملات الناس التي تندرج تحت اسم المكاييل والأوزان، كما يشمل المعاني المعنوية من احترام الناس وتقديرهم حسب نضلهم ومعطياتهم وتضحياتهم المتم للمجتمع، أو هضم حقوتهم المعنوية ، كالعلوم والمعرفة والمهارة بالصنائع بعدم الاعتراف بهالما، وعدم تنزيلهم المنزلة التي يستحقونها بموجبها (1) ^. الهدف من تأكيد الوجوب بالإيفاء بالمكيال والميزان في المعاملاتلات التجارية هو إقرار العدل حتى لا يتشر الفساد ، وتعم الفُوضى في البلاده، وتصل الأمور إلى الهاوية، ولنا فند حذر شعيب عليه السلام قومه من الإفساد في الأرض والغنش (\$). 9. ينبغي الترفع عن مقابلة السفغهاء بمثل سفاهتهم ، نلاحظ ذلك في الفرق الكبير بين خطاب قوم شعيب عليه السلام ورده عليهم، فتأمل حلمه وصبره ورده عليهم بعد طلبهـم العذاب: .
-10. .

 انظر : أحسن الثقصص ص 1 1 .
 [غاف: : 01]. وكذلك فعل شعيب عليه
 اتسم بالتفويض والثوكل على الله جل


 لم يظهر فيه طلب نزول العذاب أو استعجاله. 11. لقد تحققت سنة الله في قوم شعيب عليه السلام، كما قال تعالى:
 كَحْيُرينِ

 19. ينبغي عدم التأسف على هلاك الظالمين ، لأنهم معاول هدم فـي المجتمع تهدد أمنه واستقراره، لا يصح المجتمع ولا يصلح مع استمرار فسادمه وبيغيهم، ولتّأمل موقع الحمد بعد هلاك الظالمين في قوله تعالى:现
 أجمل ما حكاه الله تعالى عن شعيب




لقومه ما حكاه الله تعالي عنه: الهُوْوَ تَعْلَوْوَ


10. الصد عن سبيل الله ظلم سافر، وخلل في الفكر لا يقل ضرره عن الخلل الاقتصادي، ولذا فإن شعيبا قد حذر قومه من عاقبة ذلك ورُ وَلا نَقْعُ

 [14]. وقد شاهدنا في أيامنا هذه عاقبة أمثال هؤلاء سواء كانوا من أبناء جلدتنا أَ من غيرنا.
17. مراعاة جناب الله تعالى أولى من كل شيء، وقد نبه شعيب عليه

 عشيرتي ولا تتركوني ولا تؤذوني ؛إعظاما لجناب الله تبارك وتعالى الذي أرسلني إليكم لتبليغكم رسالثت؟؟ (1) الدعاء سلاح ماض ، وقد استعمله . الد الد الرسل عليهم اللسلام ، ولكن بعد أن استنفذوا كل ما بوسعهم من النصح والإرشاد، فصدق فيهم قوله تعالى:


موضو عات ذات صلة:
إبراهيم عليه السلام، صالح عليه السلام، موسى عليه السلام، هود عليه السلام، النبوة، نوح عليه السلام


[^0]:    (1) الـجامع لأحكام الثقرآن

[^1]:    (1) التتحرير والتنوير 9 (Y/ (Y) . Y\&V/ / انظر: المستفاد (Y)

