

عناصر الموضوع

| $\lambda$ | ¢ |
| :---: | :---: |
| 1. |  |
| Ir | anal |
| 18 |  |
| Y |  |
| Y |  |
| H | \| |
| \& | الإ¢ |



## مثنوم المصراط

أولًا: المعنى اللغوي:
ألصل الصصراط بالسين؛ لأنه من السرط، والصاد لغّة، قال الفراء: وهي بالُصاد لغّة قريش

 قال الراغب: السراط: الطريق المستسهل، أُصله من: سرطت الطعام ولمر وزردته: ابتلعته،
 والأصل الذي تفيده كلمة الصراط في اللغنة هو البلع، فني لسان العـلع العرب: سرط الطعام

 يسترط المارة لكثرة سلوكهم فيه (k) والمستقيم لغة: المستوي القويم اللذي لا اعوجاج فيه ولا لا التواء، يقال: طريق مستقيم. كما يطلق على العادل اللذي لا ميل فيه عن الحق. فيقال: ميزان مستقيم (0). ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
الصراط من السبيل: ما لا التُواء فيه ولا اعوجاجه، بل على جهة ألقصد، نهو أخص من السييل الأخص من الطريق (7). وعرفه بعضهم بأنه: الطريق مستقيما كان أو غيره، ويطلق على الجسر الممدود على متن
 والمستقيم اصطلاحا:ا المستوي، والمراد به طريق الحق، ومي الملة الُحنيفية السمحة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) لسان العرب، ابن منظور }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text {.IVE/r / جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي نكري (V) }
\end{aligned}
$$

المتوسطة بين الإفراط والتفريط (1)
 عوج فيه ولا تعاريج، وأحسن الطرق النّي يكون مستقيما وهو النجادة؛ لأنه باستقامته يكون


 الصالحات كلها من اعتقاد وعمل (8) . وفائدة وصف الصراط في الفاتحة بالمستقيم هو : أن الصر الطاط يطلق على ما فيه صعود أو هبوط، والمستقيم ما لا ميل فيه إلى جهة من الجهات الأربع (0).

وردت لفظة (الصراط) في الثرآن الكريم (0 ع) مرة(1) والصيغ التي وردت، هي:


وجاء (الُصراط المستقيم) في القرآن الكريم تعبيرا عن منهج الإسالام المتمثل بعبادة اللّه تعالىى وحده.
قال الله تعالى:
.
 [01] أي: أنا وأنتم عبيد له، فقراء إليه، مشتركون في عبادته وحده لا شريك له، و هذا الذي
 وتعبدنا الله تعالى بدعائه في كل ركعة من الصلاة أن يهدينا لهذا الُمنهج القويم، قال تعالى

ولم تأت كلمة الصراط بغير هذا المعنى إلا في آيتين، واستعمل (الصراط) فيهما بمعنى:



وهو خطاب مو جه من النبي شعيب إلى قومه، فنهاهم عن رذائل كانوا متلبسين بها فقال:


 FrV/V تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير (Y)

## bhdl

تهلدوون من آمن بي بالقتل، وتخيفونه بأنواع الأذى، وتلصقون بي بي - وأنا نييكم - التهم التي أنا بريء منها، بأن تقولوا لمن يريد الإيماذ برسالتي: إن شعيبا كذاب وإنها يريد إنيأن يفتنكم عن دينكم
وقد روي عن ابن عباس أن بلادهم كانت خصبة، وكان النان الناس يمتارون منهم؟، فكانوا يقعدون على الطريق، ويخوفون الناس أن يأتوا شايعيا، ويقولون لهم: إنه كذاب فلا يغتنيكم عن دينكم "().

[يس: זד].

والمعنى: لون نشاء لأعميناهم وتركنامم عميًا يترددون، وكيف ييصرون الطريق حيثئ؟(ث).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التُسير الوسيط،طنطاوي (1) (1) } \\
& \text {.Y التفير المراغي / الوسي (Y) }
\end{aligned}
$$

## 

1 الطريق:
الطريق لغة:
الطريق: السبيل، يذكر ويؤنث، تقول: الطريق الأعظم، والطريق العظمى، والجمع أطرقة وطرق. وطرقات: جمع الجمع.
وطريقة الرجل: مذهبه. يقال: ما زال فلان على طريقة واحدة، أي: حالة واحدة(").
الطريق اصططاحًا:
لا يختلف معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي.
الصلة بين الصراط والطريق:
الطريق أعم، فمنه السهل ومنه الصعبب، ومنه المستقيم ومنه المعوج، وأما الصراط فهو
طريق سهل لا اعوجاج فيه (Y) r

السبيل لغة:
الطريق وما وضح منه يذكر ويؤنث، وسبيل الله: طريق الهدى الذي دعا إليه( (+). السبيل اصطيالاحًا:
السبيل: طريق الجادة السائلة عليه الظاهر لكل سالك منهجه، فهر فهو أخص من الطريق،
 من الجريان من قولك سبل السحاب مطر، والستر أرسله وطوله فسمي الطريق سبيلاً؛ لكثرة الْجريان فيه بالمشي (8) .
الصلة بين الصراطو واللبيل:
الصراط طريق سهل، والمبيل: اسم يقع على ما يقع عليه الطريق، وعلى ما لا يقع عليه الطريق، تقول: سبيل الله، وطريق الله.





والفرق بينهما كالفرق بين الصراط والطريق. با الهوج:

العوج في اللغة:
العين والواو والجيم أحل صححيح يدل على ميلٍ في الشيء أو ميلٍ، وفروعه ترجع إليه(1) . والعَوَج، بالتحريك: مصدر قولك: عَوِجَ الشيء بالكّسر فهو أُعوج. والاسم الْعِوَج بكسر العين. قال ابن السكيت: وكل ما كان يتتصب كالحائط والعُود قيل فيه عَوَجِّ بالفتع، والعِوَّج




وعَوَج الطريق وعِوَجُه: زيغه.
وعِوَج الدين والخلق: فساده وميله، على المثل (٪)
العوج في الاصطلاح:
وهو بفتح العين مختص بكل شيء مرئي كالأجسام، وبالكسر فيما ليس بمرئي، كالرأي والقول. وقيل: الكسر يقال فيهما معا، والأول أكثر (ع)
وقال الكفوي: هو في المحسوسات عدم الاستقامة الحسية، وفي غيرها: عدم كونهاعلى
ما ينبغي (0).

الصلة بين العوج والاستقامة: الاستقامة ضد العوج، فالُعلاقة بينهما ضلدية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الكلياتص } 101 \text { (0. } 10 .
\end{aligned}
$$

وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية، فمن فاته فهو إما من المغضوبا عليهـمه، وإما من الضالين، وهذا الهدىى لا يحصل إلا بهدى الله، وأما سؤال من يقول: فقد هداهمم، فلا حاجة بهم إلى السؤال وجواب من أجاب المطلوب دوامها كالام من لم يعرف حقيقة الأسباب، وما أمر الله به؛ فإن الصراط المستقيم أن يفعل العبد في كل وقل ولت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا يفعل ولم ما نهي عنه، وهذا يحتاج في كل وقت إلى ونى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت، وما نهي عنه، وإلى أن يحصل له إله إرادة جازمة لفعل المأمور، وكراهة جالمي جازمة لترك المحظور، فهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصصل للعبد في وقت واحلد، بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم||( ${ }^{\text {(N) }}$
 [الفاتحة: ז] أي: دلنا وأرشدنا، ووفقنا للصراط المستقيمك وهو الطّريق الواضح والئ الموحل إلى الله، وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط والى واهدنا في الأصراط. فالهداية إلى الصراطا لزالزوم دين الإسلام، وترك ما سواه من الأديان،
(

## الاله الثها

من أسماء الله الحسنى: الهادي، فهو الذّي يهلدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع، وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهـم لهداية التوفيق والتسديلد ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة . لأمره



أي: وكفى ربك-أيها الرسول الكريما
هاديا يهلى عباده إلى ما تقتضيه حكمته ومشيتّه، وكفى به سبحانه نصيرا لمّ لمن يريد

أن ينصره على كل من عاداه " وأجل محصول يحصل عليه العبد: أن يهليه الله إلى الصراط المستقيميمك و هذه أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على من يشا من عباده، ولنلك كان وجوبا على العبد أن يسآل ريه الهداية في كل ركعة من صلاته
 [
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (اوالعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الأصراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء؛ فإنه لا نجاة من العذاب، ولا



بعد أن نبذل ما نستطيع من الجهد في معرفة أحكام الشريعة، ونكلف أنفسنا الجري على سننها، لنحصل على خيري اللدنيا
 والهداية هنا هي البيان والدلالةء ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلاللالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل . فإذا حصل البيان والدلاللة والثعريف ترتب عليه هداية التوفيق. وللهداية مرتبة أخرى -وهي آلخر مراتبها- وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدى في هذه الدار إلى صراط الله المسته الـي النذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، هلي
 جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم المـي العبد على هذا الصراط الذي نـي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متّ جهنم. وعلى قلى سلى سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهر كمنم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم
 ومنهم المكردس في الناس.


والهداية في الصراط، تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علمَا وعملَا فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها
للعبد ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته، لضرورته إلى ذلك 1"
قال الوازي: ا(اعلم أن أهل الهندسة
قالوا: الخط المستقيم هو أقصر خحط يصل الْ بين نقطثين، فالحاصل أن الخط المس المتقيم أقصر من جميع الخطوط المعوجة، فكأن
 الأول: أنه أقرب الخخطوط وأقصر ها الحاكو وأنا عاجز فلا يليق بضعفي إلا الطريق المستقيم. الثاني: أن المستقيم واحد وما وما عداه معوجة وبعضها يشبه بعضا في الاعوجاج فيشتبه الطريق علي، أما المستقيم فلا يشابهه غيره فكان أبعد عن الخخوف والآفات وأقرب إلى الأمان.
الثالث: الطريت المستقيم يوصل إلى المقصوده، والمعوج لا يوحل إليه. والرابع: المستقيم لا يتغير، والمعوج يتغير، فلهذه الأسباب سالّ الصراط
 وقد أرشدنا الله إلى طلب الهداية منه، ليكون عونا لنا ينصرنا على آهو ائنا وشهواتنا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تيسير النكريم الر حمن، السعدي ص } 9 \text { (1). } \\
& \text { (Y) مفاتيح الغيب / / / (Y) }
\end{aligned}
$$

الأنبياء، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحنيف المائلي عن كل دين غير مستقيم، من أديان أهل الانحرافـ، كاليهود والنصارى والمشركين (8)
 على أن الهداية لا تحصل إلا بالثله تعالى (1) وتال تعالى:
 (10) [الفتح: ا-
والمعنى: يثبتك على الصراط المستقيه، ويزيدك هداية على هداية، ويهدى بك الخلق إلى الحق (1). والاستقامة على الصراط المستقيم وإن كانت حاصلة قبل الفتح، لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبيل الحت، واستقامة
 وتال ابن عاشور: (اومعنى ويهديك صراطا مستقيما: يزيدك هديا لم يسبق وذلك بالتوسيع في بيان الشريعة والتعريف بما لم يسبق تعريفه به منها، فالهداية إلى الصراط المستقيم ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم من وقت بعثته، ولكنها تزداد برادياديادة بيان الشريعة، وبسعة بلاد الإسلام، وكثرة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (\%) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص (1) } \\
& \text { (0) مغاتتح الغيب، الرازي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { البحر المديلد، ابن عجيية 10/0/10. }
\end{aligned}
$$

فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من
سيره على مذا، حذو القذلة بالقذة جزاء وفاراقا (1) (1) C $^{\text {(1) }}$

وتال تعالى:

 أي: إن ربي على طريق الحت، يجازي
 بإساءته، لا يظلم أحدَا منهم شيئّا، ولا يقبل منهم إلا الإسلام والإيمان بها (ب) . ولثدهدى اللهتعالىى رسله عليهم الصصلاة والسلام وثتّهم على الصراط المستقيم، فعلى مذا الصراط المستقيم أقام الله نبيه الكريم من أول خطوه في الحياة(\$)، قال تعالى: :

.
فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم،
أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهدلياية إلى الصحراط المستقيم: الدين المعتدل المتضمن للعقائد النانفة، والأعمال الصالحية، والئة والأمر بكل حسن، والنهي عن كل قيتح، الذي عليه الأنبياء والمرسلون، خصونا الحتناء، ووالد من بعث من بعد موته من


( $\left.{ }^{( }{ }^{( }\right)$
.r○T/E

أي: وسددناهم فأرشدنامم اللى طريق غير معوج، وذلك دين الله الذي لا ولا ورج فيه، وهو الإسلام الذي ارتضاه الله ربنا لأنبيائه، وأمر به عباده( ${ }^{\text {(Y) }}$ وقوله:
 مستقيم الذي اهتدى إليه أولثك الألأيلار هو
 عباده وهم المستعدون نلذلك.
 الإبهام ما يبعث النفوس على طلب هدى الله تعالى والتّعرض لنفحاته (8) لـي وأخبر سبحانه وتعالى عن هدايلى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، فقال: [انصافات:1111]. 11.
أي: دللناهما على طريق الحق عقلا وسمعا، وأمددناهما بالتوفيت والعصمية، وتشييه الدلائل الحقة بالطريق المستقيم واضح

 دين الإسلام فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب

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

اللسسلمين مما يدعو إلى سلوك طرائق كثيرة في إرشادهم وسياستهم وحماية أوطانهمه، ودنع أعدائهم، فهذه الهداية متجمعة من الثبات على ما سبق هديه إليه، ومن الهداية إلى ما لم يسبق إليه وكل ذلك من الهداية|(1)
وقد امتن الله سبحانه على نييه صلى الله عليه وسلم بالفتح المبين والفتع لا يكون إلا لمن هو على صراط الله، ولعل المراد بهذا الخطاب هو أمتهه ${ }^{\text {(ث) }}$
وقال تعالى:





 كَ




 .


[المائدة: 10-19].
 المبين من اتبع رضوانه من كان مطلويه من طلب اللدين اتباع اللدين الذئي يرتضيه الله
 ما ألفه ونشأ عليه وأخذه من أسلافه مع ترك النظر والاستدلال، فمن كان كذلك فهو غير متبع رضوان الله تعالى.
 طرق السلامة، ثم قال: : ولوَيُخْرِجِشُـم بِّن أْمُّلْمَمِ من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وذلك
 الظلام، ويهتدي بالإيمان إلى طرق الجنة
 أي: بتوفيقه، والباء تتعلق بالاتباع أي: اتبع رضوانه بإذنه، ولا يجوز أن تتعلت بالهوداية اليا ولا بالإخراج؛ لأنه لا معنى له، فدل ذلك على أنه لا يتبع رضوان الله إلا من أراد الثله منه ذلك.

 واحد لذاته، ومتفق من جميع جهاته، وأما الباطل ففيه كثرة، وكلها معوجة (\$). وهذه الهداية عين الهداية إلى سبل
(Y) مغاتيح الغيب، الرازي

التحقيق، وأيده بحسن العصمة، فيميز بحسن البصيرة بين الحق والباطل فلا يظله غمام الريب، وينجلى عنه غطاء الغفلة، فلا تأثير لضباب الغداة في شعاع الْمّس عند
侕
 الْ الْدِّنَ
. ${ }^{(1)}[0 \varepsilon$
فيهديهم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه، ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم، الموصل إلى درجات الجنات، ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات (Y) وليات وهدى الله تعالى عباده المؤمنين إلى
 آلحِّ

 قَدَ جَ芜

 (1) لطائن الإشارات، التشيري r/r (1)


## bull

السلامم وإنما عطفت عليها؛ تنزيلا للتغاير واضحة مضبوطة، لا يخشى منها صاحب الوصفي منزلة التغاير الذاتي (1). والله تعالى يهليا من يشاء إلى الططريق ولا حلال بحرام
 والمشيئة مطلقة لا يقيدها قيد. غير أن الله سبحانه قد جعل للهدى طريقا، من وجه نفسه إليه وجد فيه هدى الله ونوريه، فاتصل به، وسار على الدرب، حتى يصل - بمسئية الله- ومن حاد عنه وأعرض فقد النور الهادي ولج في طريق الضالال حسب مشيئة

الله في الهدى والضهالال،(8)


 a بإضلاله يضلله، كما أخل هؤلاء الذين الْين استحبوا العمى على الهنى، فلم يستعملوا أسماعهم، ولا أفواههم، ولا علا عقولهم في آيات الله تعالى على أحقية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إضلاله إياهم اقتضاء سننه في عقول البشا وغرائزمم وأخلاتهم أن يعرض المستكبر عن دعوة من يراه دونه واتباع من يراه مثله، وإن ظهر له الحق معه. ( أي: ومن يشأ أن يجعله على طريق يرضاه،


الذي لا عوج فيه، قال تعالى:
 . أي: لقد أنزلنا أيها الناس علامات واضحات دالات على طريق الحق وسبيل

 خلقه بتوفيقه، فيهلديه إلى دين الإسلام، وهو وهو الصراط المستقيم والطريق القاصد النذي لا
اعوجاج فيه (ب) .

فعمم البيان التام لجميع الخلق،
وخصص بالهداية من يشاء، نهذا فضله وإحسانه، وما فضل الكريم بممنون وذالكا والك عدله، وقطع الحجة للمحتج، والله أعلم
 قال سيد قطب: (افآيات الله ميبنة كاشفة تجلو نور الله، وتكثف عن ينابيع هديا وداه. وتحلد الخير والشر، والطيب والخيبيث، وتبين منهج الإسلام في الحياة كاملا دقيقا لا لبس فيه ولا غموض وتحلا ولا أحكام الله في الأرض بلا شههة ولا إيهام. فإذا تحاكم الناس إليها فإنما يتحاكمون إلى شريعة
(1) روح المعاني، الألوسي r/r.r.
(r)

 [r/r
فالله تعالى يسدد من يشاء من خلقه ويرشده إلى الطريق القويم على الحق النذي لا اعوجاه فيه، كما هدى الذي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما اختلف الما الذين أوتوا الكتاب فيه بغيًا بينهم، فسلددم لإصابة الحق والصواب فيها (8) والخلاحة أن الله تعالى رسم حدود الصراط المستقيم وبين معالمه وتولى الهي أمر الهداية إليه بواسطة النذين اصطفاهم واجتباهم من الأنبياء والمرسلين وورثتهم من العلماء العاملين.
(६) جامع البيان، الطبري \&

وهو الإسلام، يجعله عليه، ويهده إليه، ويمته عليه، فلا يضل من مشى إليه، ولا يزل من ثبت قدمه عليه (1). وتال تعالى:

 Aُسْتَتِيْ فالمشرق لله والمغرب الله، فكل متجه نهو إليه في أي اتجاه، فالجهات والألأماكن لا نضل لها في في ذاتها. إنما يفضلها ويخا ويخصصها اختيار الله وتوجيهه، والله يهدي من يشا يشاء إلى صراط مستقيم، فإذا الختار لعباده وجهة، وايتار لهم قبلة، فهي إذن المختارة، وعن طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم (Y).

 والمراد بالصراط المستقيم هنا وسيلة النخير وما يوصل إليه فيشمل ذلك كلي هلي إلى خير، ومنه الهُدي إلى استقبال أفضل



 جَا
 في ظالال القرآٓن / / •rا
( ) التحرير والتنوير

فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه القرآن، قاله ابن مسعود. والثاني: التوحيد، قاله ابن عباس. والثالث: ما هو عليه من الدين، قاله
. عطاء
وقال ابن عاشور: والإشارة بهذا إلى حاضر في الذهن وهو دين الإسلام، ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الحسس وهو

القرآن (₹)
وقال تعالُى : لِّ




فيه قولان:
أحدهما: القرآن.
والثاني: الشرع وسمي ذلك صراطاًا (0) وقال ابن عاشنور: (اوالإشارة إلى الإسلام: أي: وأن الإسانام فالإشارة إلى حاضر في أذهان المخاط من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، برّ بحيث عرفه الناس وتبينوه، فنزل منزلة المشاهلد، فاستعمل فيه اسم الإشارة الموضو ولم لتعيين ذات بطريق المشاهدة مع الإشارة، ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات

$$
\begin{aligned}
& \text { VY/ ازاد المدسير (Y) }
\end{aligned}
$$

## ح"ّيمة" المسراط الما

المتأمل في آيات القرآن الكريم، يجد أن كلمة الصراط المستقيم قد وسعت كل شيء أحبه الله لعباده، فالدانحل في الإسلام يقول:



 فالواجب على كل عبد أن يقول ويقرأ في صلاته:


وهذا دعاء ورغبة من المربوب إلى
الرب، والمععنى: دلنا على الأصراط المستقيم وأرشدنا إليه، وأرنا طريق هدايتك المورصلة

إلى أنسك وقربك (1)
وقد بين الله تعالىى حقيقة الصراط المستقيم في آيات عديدة من كتابه، فقال في


.[1Y
أي: هذا الذي بينا طريق ربك، والذي ارتضاه لنفسه دينا وجعله مستقيما لا عوج

فيه، وهو الإسلام




 متصل بقوله:

 مٌ فزاده بيانًا بقوله هذا: هِ
 إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بهدي من الله، وأنه جعله دينا قيما على قواعد ملة إبراهيم عليه السلام، إلا أنه زائد
 إلى ذلك الصراط الذي هو سبيل النُجاة. وافتتح الخبر بحرف الثأكيد؛ لأن الخطاب

للمشركين المكذبين (ع)
保
 [إير|هيم: 1 ]. فكشفت هذه الآية عن حقيقة الكتاب النذي دلت الآيات السابقة على أنه صراط الله المستقيم وخاصيته في إخرالج الناس من الظلمات إلى النور، بتوفيق الله وهدايته حيث الانطلات إلى رحاب المعية الإلهية بكل ما فيها من عزة وكرامة وحمد وثناء وشكر وولاء.
 وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأصراط المستقيم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (خط رسول الله صلى الله عليه وسلمه، خطا بيله، ثم قال: (هذا سبيل الله مستقيما)، قال: ثم خط مط عن يمينه، وشماله، ثم قال: (هذه السبل، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدصو إليه)


 فوحد لفظ الصراط، وجمع السبل
 الله واحلد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناس من كل طريق، واستفتحوا من الا كل باب، فالطرق عليهم مسدودة ورة، والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطّريق الواحلد، فإنه متصل بالله، موصل إلى الله( ${ }^{\text {(4) }}$ ونال تعالى :

(IVY / / التتحرير والتنوير . (1 ال


$$
. \varepsilon \varepsilon \mu v
$$

وصححه الألبناني في التععليقات الـحسان على صحيح ابن حبان رقم 7. مدارج السالكين، ابن الثيم / /rی-rv/

إتِّك والمعنى: فتمسك يا محمد بما يأمرك به هذا القرآن الذي أوحاه إليك ربك، \$ إتَكَ
 هو دين الله الذي أمر به، وهو الإسلام (ّ) وقد لخصص الماوردي رححمه الله أقوال المفسرين في المراد بالصراط المستقيم في أربعة أقاويل: أحدها: أنه كتاب الله تعالى، وهو علي وعبد الله، ويروى نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني: أنه الإسلامَ وهو قول جالبابر بن عبد الله، ومحممد بن الحتفية. والثالث: أنه الطريق الهادي إلى دين الله تعاللى، الذي لا عوج فيه، وهو قول ابن عباس. والرابع: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيار أهل بيته وأصحابّه، وهو قولي المولي
 والمتأمل في الأقوال المتعدندة التيا التي أوردها المفسرون للصراط المستقيم يجد: أن انختلافهم في تعريف الصراط انـو انتلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فتفسير بعض أهر الهِ العلم للصراط المستقيم بالقرآن والبعض الآخر بالإسلام قولان متفقان؛ لأن دين

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

وقد أخرج صلى الله عليه وسلم أمته من ظلمات عديدة إلى أنوار متعددة: أولها: ظلمة الككفر والشرك إلى نور الإيمان
 نور العلم والتحقيق، ثم من ظلمة الذنوب والمعاصي إلى نور التوبة والاستقامة، ثم من ظلمة الغفلة والبطالة إلى نور اليقظة والمجاهدة، ثم من ظلمة الحظوظ والشُهوات إلى نور الزهد والعغة، ثم من ظلمة رؤية الأسباب، والوقور الوه مع العو إلى نور شهود المسبب، وخخرق العوائلد، ثم من ظلمة الوقوف مع الكرامات وحلاوة الطاعات إلى نور شهود المعبود، ثم من ظلمة الوقوف مع حس الأكوان الظاهرة إلى شهود أسرار المعاني الباطنة، فيغيب عن الأكوان بشهود المكون" (1) وقال تعالى: الانَ
 شُ شُطَ

أي: هذا الُطريق الذي سلكه أهل الإخلاص في عبوديتهم هو طريق وارد علي، وموصل إلى جواري، لا سبيل لك لك على أهله؛ لأنه مستقيم لا عوج فيه (Y)


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المصدر السابق ז/ 19. }
\end{aligned}
$$

الإسلام هو اتباع القرآن، حيث نبه أحدهما اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين،
 بعضها بعضا، ولله الحمد. تم يتع ابن كير ذلك برأي الإمام الطبري رحمه الله الذي رجح فيه من الأقوال بأنه الثوفيق للثبات على ما ارتضاه الله ووفق
 والنشهداء والصالحين مع بيانه لوجه كونه .جامعالغيره حيث قال: فقد وفق للإسلام (ب) وتابع الإمام القرطبي ابن جرير في الترجيح بالمراد بالصراط الميان المستقيم، بأنه صراط النبيين والصديقين والشهلاء والصالحين ونسبه إلى جمهور المفسرين وعقب عليه بقوله: الوجميع ما قيل إلى هذا يرجع، فلا معنى لتعديد الأقوال والله المستعان)| (8)
وقال ابن عاشور: االمراد بالصصراط المستقيم المعارف الصالحات كالها اعتقاد وعمل بأن يوفقهم إلى الحت والتمييز بينه وبين الضهلال على مقادير استعداد الثنوس وسعة مجال العقول النيرة والأنعال الصالحة، بحيث لا يعتريهم زيغ وشيا وشبهات في دينهم وهذا أولى ليكون الدعاء تحصيل ما ليس بحاصل وليا وقت الطلب، وإن المرء بحاجة إلى هذه الهداية في جميع




على وصف غير الوصف الآخر وبعد أن نقل الإمام ابن كثير رحمه اللهي قول الإمام الطبري: :أجمعت الأمهة من أهمل التأويل جميعا على أن الصراط الماط المستقيم، هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه||(1) قال: ثم اختلفت عبارات المفسرين من الُسلف والخلف ني تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحلد، وهو المتابعة لله وللرسول (ثاصـي وتال رحمه الله: وقيل: هو الإسلام ونسبه إلى ابن عباس وابن مسعود رضي الله
 بأنه الحق، نم قال: ومذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم، ونسب إلى أبي العالية تفسيره للصراط المستقيم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعدهـ، وأنه ذكر ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح. ثم عقب على هذا الذي أورده من الأقوال بقوله: وكل هذه الأقوال صحيحية الئى وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى باللذين من بعده ألئ أبي
 نقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد

IV•/ / جامع البيان، الطُبري (1) |YV/ / تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير (Y)

شؤونه كلها حتى في الدوام على ما هو بشهادة أله الا لا إله إلا الله، والثاني يحصل


 باستمرار تشريعاته وأحكامه بالنص أو رسله والثقيام به، فقل ماشئت من العبارات التي هذا أحسنها وتطب رحاها (Y).
 عبادة الله تعالى وحده لا شريك لها لها وعبادته تتضمن كمال الحب مع كمال الذل لـ سبحانه، فكل ما تتقرب به، وكل فع فعل يفعله العبد يرجو به ثوابا، وكل تركا يتركي من تركه عقابا، فإن هذا داخل في مي معنى الصراط المستقيم.

وقال ابن الثيم: فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب صفـان وناته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحيلد، وهو طريق الله الذي نصه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهـ ألهم إليه سواه، بل الطرق كلها موا مسلودوة إلا هذا، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحدَا في طاعته، فيجرد التوحيد،
ويجرد متابعة الرسول.

وهذا معنى قول بعض العارفين: إإن
السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبته، وحسن معاملتهاه.
وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا
الله، وأن محمدًا رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هنين الأصلين. ونكتت ذلك وعقده: أن تحبه بقلبك كلها
وترضيه بجهلك كله، فلا يكون في قلبك
موضع إلا معمور بحجه، ولا تكون لكا لك إرادة إلا متعلةة بمرضاته. الأول يحصل بالتحقيق

دونه بمتزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان قد عدم النط التلبي واللساني، ومع هذا نهو عاجز لا لا يقدر على شيء البتة، ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتكك بخير ولا يقضي لك حاجية، والثله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل، وهو على صراط مستقيم وهذا وصف له بانيا باية الكمال والحمد، فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به، معلم له راض به آمر لعباده به، محب لأهله لا يأمر بسوالها بل ينزه عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل، بل أمره وشرعه عدل كله

وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه( (ث) قال الطبري: وهذا مثل ضربه ألله تعالى لنفسه والآلهة التي تعبد من دونها، فقال

 الصنم أنه لا يسمع شيئا، ولا ينطن، لأنه إما خشب منحوت، وإما نحاس مصنوع
 عنه وهو كلِ على مولاهاه، يقول: وهو عيال
 الصنم كل على من يعبده، يحتاج أن يحمله، ويضعه ويخدمه، كالأبكِّ من الناس النّا لا يـدر على شيء، نهو كَلْ على أوليائه من من

(Y) الأمثال في القرآنص بY-YY.

## المراط في المثل الآترآثي

جعل الله تعالى فهم أمثال القرآن الكريم واستيعابها والإحاطة بأسرارها منوطا بأمل
 (G) (5)
[العنكبوت: بڭ].
ونير الدروس ما ضرب له الأمثال وبينت بها الحكم وقرب إلى الناس بما يقع تحت حسهم، وما يكون في متناول عقولهم والتمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل واستزاله من مقام الاستعصاء عليه، وأقوى وسيلةٍ إلى تفهيم الجاهل الغنبي وقمع سورة الجامع الآبي، كيف لا وهو رنع الُحجاب عن وجوه المعقولات الخفية الخية، وإبرازُّ لها في معرض المحسوسات المير الجلية، وإيداءٌ للمنكر في صورة المعروف وإظهارٌ

كلوحشي في هيئة المالؤوف (1). ومن هذه الأمثال التي ضربيا اللّه تعالي كتابه قوله تعالى:



 فهذا مثل ضربه الله سبحانه لنفسه ولما يعبدون من دونه، فالصنم اللذي يعبدون من
إرشاد العقل السليم، أبو السعود / / • . .

وهناك قول آخر: وهو أن هذا مثل للمؤمن والكافر، وهو مروي عن ابن عبا عـاس رضي الله عنهما (+). فالمراد بالعبد المملوك الذئي لا يقدر على شيء هو الكافر، فهو باعتبار حرمانها من عبودية الله وطاعته كالعبد الذليل الفقير العاجز. والمراد بقوله:
 بالتعظيم لأمر الله تعالى، والشفقة على خلم الله، فأبان تعالى أنهما لا يستويان في المرالي والشرف والقرب من رضوان الله تعالى (8). وعن ابن عباس في قوله عز وجل:
 في رجل من قريش وعبده، وفي قوله:
 مَانَ شَّ وُمُسْتَقِيرِ والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير، ذاك مولى عثمان بن عفان كان عثمان ينئف عليه ويكفله ويكفيه المؤونة، وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه، وينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما (0)

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) جامع البيان، الطبري (0) (0) }
\end{aligned}
$$

 صع الصحيح المسند من أسباب الثنزون، الو ادعي

خِيّْرِّهِ يقول: سيثما يوجهه لا يأت بخير؛ لأنه لا يفهم ما يقال له، ولا يقدر أن يع يعبر عن نفسه ما يريد، فهو لا يفهمّ، ولا يفهم عنه، فكذلك الصنم، لا يعقل ما يقال لها فيألأتمر لأمر من أمره، ولا ينطق فيأمر وينهي.

 هذا الأبكم الكَّلِّلى على مولاه الذي لا يأتي بخير حيث توجه ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق، ويدعو إليه وهو الله الواحو القد القهار، الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته، يقول: لا يستوي هو تعالى ذكره، والصنم اللذي صفته ماوصف.
 وهو مع أمره بالعدل، على طريق من الحّ في دعائه إلى العدل، وأمره به مستقيم، لا لا يعوج عن الحت ولا يزول عنها (1) ففي هذه الآية يصور الرجل الائلألأبكم الضصعيف البليد النذي لا يدري شينيا ولا يعود بخير . والرجل القوي المتكلم الآمر بالعدل، العامل المستقيم على طريق الخير ولا يسوي عاقل بين هذا وذاكـ. فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجر، وبين الله سبحانها وهو القادر العلبم الآمر بالمعروف، الهادي

إلى الصراط المستقيم؟(\$).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان، الطبري Mr/IV } \\
& \text { (Y) في ظَلال الثقرآن }
\end{aligned}
$$

 العثور والخرور على وجهه. وهكذا تتجلى طريقة القرآن في التجسيل ولعل الاكتفاء بما في الكحب من الدلالة على حال المسلك كلإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقًا، كمشي

المتعسف في مكان متعاد غير مستو (£) . قال ابن كثير: وهذا مشل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي: يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، أي: لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب؟ بل تائه
 أي: منتصب القامة أي: على طريق واضح بين، وهو في نفسه مستقيم، وطريقه مستقيمة.
 الآخرة، فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم، مفض به إلى الجنة الفيحاء، وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى

 जि(18) (C) (C)
( . 109 /1.


والراجح -والله أعلم- أن هذا المثل ضربه الله تعالى لنفسه والالّلهة التي تعبد من دونه؛ لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إنما ورد في إثبات التوحيد، وني الرد القاثلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا المعنى أولى (1) وبذلك نرى أن هذه الآية قد ساقت مثلا لبيان الفرق الشاسع بين ذات الله تعالى الثى الخخلاق العليم، الرزاق الكريم، ويين تلك المعبودات الباطلة التي أشركها الضضالون ني العبادة مع الله عز وجل (Y). وني هذا المثل بيان لضلالة المشركين وبطلان عبادة الأصنام؛ لأن شأن الإله المعبود أن يكون مالكا قادرا اعلى التصرف في الأشياء، وعلى نغع غيره ممن يعبدا تارنها وعلى الأمر بالخير والعدل، والثتزام منهج الاستقامة والقسط في سيرته وسلوكه. ومن الأمثلة القرآنية التي ورد فيها الْصراط: قوله سبحانه:
 . وهذه استعارة تمثيلية وهو مثل للمؤمن والككافر، فالكافر أعمى لا يهتدي إلى الطُريق بل يمشي متعسفًا فلا يزال يتعثر وينكب على وجهه، والمؤمن صحيح البصر

$$
\begin{aligned}
& \text { Y£V/r• مغاتيح الغيب، الرازي (1) (1) }
\end{aligned}
$$

وطنيانهم، وساقت مثالا واضحا للمؤمن والكافر، ليهلك من ملك عن بينة ويحيى من حي عن بينة (0) وهذا المثل غرضه إقامة الحجة وإقناع المخاطبين، وتربيتهم على التفكير السليم والمنطقي، وقد زودهم الله بعقل يتيح لهم ما لم يُتَّخْ لغيرهم من الحيوانات والمخلوقات. ولقد قرب النبي صلى الله عليه وسلم معنى الُصراط المستقيم بضرب المثلى، فعن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب

 الصراط جميعا، ولا تتعرجوا، وداع بدانوا من نوق الصراط، فإذا أراديفتح شيئا من تلك الالبواب، قال: ويدك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام، والسوران: حلود الله، والأبواب المفتحة: محارم اللها، وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله، والداعي من فوق الصراط: واوظ الله في قلب كل مسلم)
(0) التفسير الوسيط، طنطاوي (0)
 . VVTHを
وصحتحه الألباني في صحیح الـجامع،
[1/(1)
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامه؟ قال: (ألبس الذي المشا المشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه

على وجهه يوم القيامة) (ث) فهنا المكب على وجه هو هو المشرك الذلي يمشى على وجهه في النار يوم القيامة، والني يمشى سويا هو المو حد النّي يحشر على قدميه إلى الجنة (+). فأي الرجلين أهدى؟ من كان تائها في
 نصار الحق عنده باططلا والباطل حقًا؟ ومن كان عالمَا بالحق، مؤثرّا له، عاملا بلا به، يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله؟ فبمجرد النظر إلى الى حال هذين الرجلين، يعلم الفرق بينهما، الْيرا والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر

شاهد من الأقوال(8). وبذلك نرى هذه الآيات الكريمة قد لفتت أنظار الناس إلى التفكر والاعتبار، ووبخت المشركين على جهالالتهم

$$
\begin{aligned}
& \text { يحشرون على وجوه هـهم إلثى جهنم أولئك شر } \\
& \text { مكانا وأضل سبيلاو، }
\end{aligned}
$$

قلب كل مؤمن، فأنت على الصراط الدائم، وهو الإسلام، وسامع النداء القائم وهو الثقرآن، فإن أنت أقمت حركاتك وساتك وسكاتك بمدبرك وخالقك بسقوط من سواه أقامك إليه به وقمت به إليه بسقوطك عنكّ فـك فـينئن يكشف لك اسمه الأعظم الذي لا يحيب من

- (Y)

فضرب النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل
 وهو الطريق اللسهل الواسع، الموصل سالكه إلى مطلوبه، وهو مع هذا مستقيمّ لا عوج فيه، فيقتضي ذلك قربه وسهولته، وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سوران؛ وهما حلود الله، وكما أن اللسور يمنع من كان داخله من تعليه ومجاوزته، فكنلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه (1) . وإنما ضرب المثل بذلك زيادة في التوضيح والتقريب، ليصير المعقول محسوسا، والمتخيل متحققا، فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المععنى الممثل ورفع الحججاب عنه وإبرازه في صورة المشاهلد، لِيساعد فيه الوهم العقلّ، فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة الوهم؛ لأن طبعه الميل إلى الحس وحب المب المحاكاكاة، ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية، وفشت في عبارات البلغاء، وإشارات الحكماء.
قال المناوي: سر هذا الحديث أنه أقام الأصراط معنى للإسلام، وأقام الداعي معنى للكتاب والداعي الآخر معنى للعظة في

جنانه وكرامته(1)
فدعاهم إلى دار السلام، وفى الحقيقة دعامم إلى ما يوجب لهم الوم الوصول إلى دار الي السلام وهو اعتناق أوامره والانتهاء عن زواجره( ") وعَمَّ سبحانه بالدعوة لإظهار الحجة، وخَصَّ بالهداية استغناء عن

الخلق (4)
والقرآن الكريم هو الداعي على رأس الصراط المستقيم، فعن النواس بن سمعاني الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط اطو داع يقول: أيها الناس، ادخلوا الصراط جمريماليال، ولا تتعرجوا، وداع يدعو من نوق الصراط، فإِذا أراديفتح شيئامن تلك الأبواب، قال: ويحك
 الإسلام، والسوران: حدود الله، والأبواب المفتحة: محارم الله،وذلك الداماعي على رأس الصراط: كتاب اللل،والداعيم من فوق الصراط:واعظ الله في ثلب كل مسلم)(8) وأرسل الله تعالى أنبيائثه ورسله عليهم الصطلاة والسلام للدعوة إلى الصراط

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان، الطبري (1) } \\
& \text {. لطائف الإشارات، الْششيري (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) سبق تخريجنه قريبًا. }
\end{aligned}
$$

## الههالية إلى ألمر اط المهستّتيم

أولًا: الداعون إلى الصراط المستقيم:
خلق الله الإنسان، وأسكنه في الأرض، ولم يتركه سديُ، بل أوجد له ما ما يحتاجه من طعام وشراب ولباس، وأنزل عليه في مختلف العصور منهجا يسير على مديها وليه، وصلاح البشرية وسعادتها في كل زمان ومكان، إنما يكون باتباع منهج الله وطرح

ما سواه.
قال تعالى:



ولا يمكن أن يتحقق اتباع منهج الله إلا بالدعوة إليه، ولذلك فقد دعا صراطه، فرسم حدود الصراط المالهو المستقيم وبين معالمه وتولى أمر الهداية إليه، بواسطة الذين اصطفاهم واجتباهم من الأنبياء والمرسلين وورثتهم من العلماء العاملين. قال تعالى:
 .[Y0
يقول الطبري: يهدي من يشاء من خلقه
فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم، وهو الإسلام اللذي جعله جل ثناؤه مسباّ للوصول إلى رضاه، وطريقًا لمن ركبه وسلك فيه اللى


أي: وإن القرآن ليعلمكم بقيام الساعة،
ويخبركم عنها وعن أهوائها، فلا تشكن فيها واتبعوا هداي، فهنا الذي الذي أدعوكم إليه مو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه وهو اليو الموصل إلى الحق (ث). وأخبر الله تعالى عن طريةة إبراهيم عليه الصهلاة والسلام في دعوته لأبيه إلى

 .
يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لأبيه: يا
أبت إني قد آتاني الله من العلم ما لم يؤتك

 المستوي اللذي لا تضل فيه إن لزمته، وهر
دين الله الذي لا اعوجاج فيه( (8).

فأمره باتباعه لما ترج المح عليه جانبه في
 أن الخلاص في اتباع أمل الحت، وأن الهالالكا
 ولم يسم إيراهيم عليه السلام أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، بل جعل نغسه كرفيق له في مسير يكون أعرف

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

المستقيم، والهداية إليه.
يقول الله تعالى عن دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصراط

 أي: وإنك يا محمد لتدعو هؤلاء المشّركين من قومك إلى دين الإسلام، وهو الطريق القاصد والصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه



 .[or
وهذه الهداية يراد بها الدنعوة والإرشاد إلى طريق الخير، والمعنى: وإنك لتهدى بذلك النور من تشاء هدايته إلى الحق

القويم.



أي: مذا الطريق مو الطريق الذي شرعه
الله مالك السموات والأرض والمتصرف فيهما)، والحاكم الذي لا معقب لحكمه( ا(1) . وقال تعالى:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان، الطبري 19/19 (1) } \\
& \text { (Y) تفسير المهراغي 70/Y0 (Y) }
\end{aligned}
$$

 والفرق بين التعدية بالحرف والتعلية من دون حرف: أن التعدية بالحرف تقال إذا لم يكن فيه ذلك فيصل بالهداية إليه، وإن التعدية من دون حرف تقال لمن يكون فيه ولمن لا يكون فيه، فتقول: هليته إلى الطّريق وهديته للطريق لمن لا يكون الا في في الطريت فتوصله إليه، وتقول: (همديته الطريقه لمن لمن كان فيه فتبصره به وتبينه له، وتقوله أيضًا

لمن لا يكون فيه فتوصله إليه. قال إبراهيم عليه الْسلام لأبيه:
 وأبوه ليس في الصراط، بل هو بعيد عنه.





 والمنافقون ليسوا على الصراط. وقال على لسان رسل الله:

 وقال مخاطبًا رسوله محمدًا صلى الله

 فتعدية الفعل بنفسه تقال لمن كان فيه أي

عن الثنف مستلزم للضر (1) وهذا داوود عليه اللسلام كان مرشذًا لأتباعه إلى الطريق الصححيح، قال تعالى عن


 .
أي: اهدنا إلى وسط طريق الحق بزجر الباغي عما سلكه من طريق الجور وإرشاده

إلى منهاج العدل (ب) .
والمقصود من هذا: أن الخضصمين قد
عرف أن تصدهما الحقق الواضح الصرف، وإذا كان ذلك، فسيقصان عليه نباههما باللحق، فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له، ولم يؤنبهما (ب) والمتأمل في آيات الهداية إلى الصراط المستقيم يجد أن فعل الهداية قد يعدى بنفسه، نحو قوله تعالى :

وقوله:
[الفتح: بـ]
وقد يُعَدى بابلى كقوله:
 وقد يُعَدَى باللام كقوله:
(Y) إرشاد العقل السليم، أبَّ السعود / / • YY.
VII تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص.

خيار الخخلق وأشرف العباد، فإن الله تعالىى اصطغى من عباده خيارهم ليكلفهم بالئدعوة إلى صراطه المستقيم وتبليغ دينه كما

 [الندحل: צץ].
وقال جِل وعلا:




 .[170
وقوله سبحانه:

فهي وظيفة هؤلاء الأخيار الأطهار المصطظين من عباد اللّه، ويآتي في مقدمتهم فضهلا ومكانة نبينا محمد صلى الله عليه

وسلم.

## ثانيًّا: صفات المهيّدين:

إن الْهداية صفةٌ سامية، وعزة شامخة، ومنقبة عظيمه، وسعادة أبدية، لا ينالها إلا الشرفاء، ولا يوصف بها إلا الأتقياء، ولا يسعى إلى تحقيقها إلا الموحدون، ولا ينالها إلا المونقون، ولا يحافظ عليها إلا الصابرون، ولا يخسرها إلا المحرومون،

في الصر اط ولمن لم يكن فيه.
 يكن فيه، وذلك نحو قوله تعالى على لسان الخصمين اللذين جاءا داود، عليه اللملام،
 وَهَهِّهِ

 ومن خلالل ما تقدم تبين أهمية الدعوة إلى الصراط المستقيم، فقد تولاها الله تعالى بنفسه، فهو الذي يلعو الـي عباده إلى طاعته وتقواه التي هي طريق الجنة، وينهاهم عن معصيته ومحخالفة أمره التي هي طريق النار والعذاب، كما قال سبحانه وتعالى:

 ولذلك أرسل سبحانه وتعاليى الرسل وأنزل الكتب الثي فيها الأوامر الصريحة بتوحيده وتقواه وطاعته، كما أنه سبحانه وتعالى نصب الأدلة والبراهين من مخلوقاته
 المتصرف في هذا الكون، والإله الكق النذي يجب أن تصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه دون ما سواه. ودعا إلى الصراط الو الم المستقيم الأنبياء والمرسلون الذين هم
(1) لوسات بيانية، فاضل السامرائي ص ^\&-

 [النساء: طرا]
أي: طريقًا واضحَا قَضْدَا توامًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات (8) . وهذا الصراط المستقيم لا يهلى إليه إلا الاعتصام بالقرآن الكريم واتباع سنة سيد المرسلين، والمراد أنه يوقفهم ويبتههم على تلك الهداية إلى الصراط المستقيم (0) فالآية واضصحة الدلالة على أن خصوصية الهداية إلى الصراط المستقيم يلغل بها درجة الصالحين ومنازل المقربين لمن توفر فيه شرط الإيمان بالله والاعتصام به. وقال تعالى: لـي
 عِعْ اُلْحكِ



$$
\begin{aligned}
& \text { (६) تغسير الثقر آن العظيم، ابن كثير } \\
& \text { (0) تفسير المراغي }
\end{aligned}
$$

ولا يحجب عنها إلا المبعدون، وصفهم الله تعالى بصفات عديدة في كتابه الكريم، ومن أبرز هذه الصفات، ما يلي: 1. التمسك بالكتاب والسنة.

من صفات المهتدين على صراط الله المستقيم: اعتصامهم بالله تعالى وبكتابه،
وتمسكهم به، قال الله تعالى:



أي: ومن يستمسك بدين الله وكتابه
ورسوله، فقد حصل له الهدى إلى الصراط المستقيم لا محالة، كما تقول إذا جئت فالانا فقد أفلحت، إذ هو حييثذ لا تخفى عليه المهالك، ولا تروج لديه الشبهات (1). فالاعتصام بائله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد، وطريق السداد، وحصول المرادة (Yالت . وفي هذا إشارة إلى آن التمسك بدين الله وبكتابه كفيل بأن يبعد المسلمين النذين لم يشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عما



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تفسير المرافي 17/ (1) }
\end{aligned}
$$

冨 مخلصًا له الدين．


والإنابة والعبودية معرضا عمن سواه．
 وجميع أحواله لأنه إمام الموحلين الحنياء
 الدنيا حسنة، وأنعم عليه بنعم ظامرة وباطنة،

فقام بشكرها．
فكان نتيجة هذه الخصصال الفاضلة أن ر من صفوة خلقه، وخيار عباده المقربين．
 فعلم بالحق وآثره على غيره فعلم أن الإيمان بالله والشكر لنعمه وطاءة العبد لكبع وعبادته من أهظم المؤملات لاصططائه بهذه الهداية الخاصاصة．
r. الإخبات لله سبحانه.

من صفات المهتدين على الصراط المستقيم عدم الاعتراض لأمر الله تعالى
والانقياد لحكمه والإذعان لشُرعه.

قال الله تعالى：

 ． نقوله：的
（Y）تيسر الكريم الرحمن، السعدي ص 01 ع．

 ［المائدة：10－19］．
أي：ينجيهم من المهالك، ويوضح لهم
أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور، ويحصل لهم أنجب الأمور، وينفي عنهم الضضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة＂（1）． فيينت هذه الآية أن الههاية التي خصر الله بها أحبابه إنما جاءت نتيجة لأتباعهم سبل مراضاته بالإيمان به ورسوله وبيا أنزل عليه من كلامه والعمل بما فيه، ولم تأت الهداية التي خص الله بها المهتدين إلا ثمرة من ثمار ما قدموا من شروط الأهلية لذلك．

Y．شـ شكر النعم．
من صفات أهل الهداية：شكرهم للنعم التي يمن الله تعالى بها عليهم، قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام：إلما壁



يخبر تعالى عما فضل به خليله إيراهيم
عليه الصلاة والسلام، وخصه به به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة فقال：


لـحصال الخير هاديًا مهتديًا．

 تعالُى:
 فإذا أراد الله بعبده خيرا أمده بنور التحقيق، وأيده بحسن العصمة، فيمين ألحيز بحسن البُبيرة بين الحق والباطل فلا يظله غمام الريب، وينجلى عنه غطاء النغلة، فلا تأثير لضباب الغداة في شعاع الشمس عند متوع النهار (\$). نهداية الدلالة والبيان تتضمن تعليم المؤمن ما لا يعلم من الحق المجاليمل

 أي: واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، نهو سبحانه الذي يعلمكم ما يصلح لكم (4)
 . أي: نصلَّا بين الحق والباطل، ليظهر به
 أما هداية التوفيق والإلهام فتضضمن الإلهام للحق، والتوفيق لاتباعه، والثبات


. [IV

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) لطائف الإشارات، الثششيري با (Y) }
\end{aligned}
$$


 أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه، ويونتهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم،
 عن العذاب الأليم والدركات (1). فهذه بعض صفات أهمل الاستقامة على الصراط المستقيم ذكرها الله تعالى في كتابه للعمل بها والمسير على منهج أهلها من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثالثًا: ثمرات الهداية إلى الصراط المستقيم:
من أعظم النعم التي امتن الله تعالىى على عباده المؤمنين: نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذه النعمة لها ثمار يانعة، ولا يستطيع أحد أن يحيط بها، ولكن يكفينا هنا أن نشير إلى بعض ما تضمينته آيّات الكّانتاب اللمبين والتي قد كشفت عن صنوف الثمار الثي يتلقاها، ومن ذلك ما يلي: ا. ثمرات الهداية إلى الصراط

المستقيم في الدنيا.
هر الهداية إلى الحق. فالإيمان يورث أهله هداية الدلالة


والمراد أنه زادهم إيمانا وعلما وبصيرة الله اللذين أوتوه، فكفر بتبديله بعضهمّ،
 وأعانهم عليها (1). . مما للحق بدلوا وحرفواوا، الذين آمنوا من أمة


 [الحج: \&\%].
نهدامم ربهم في الدنيا إلى طريق الرب الحميد، وطريقه: دينه دين الإسلام الني شرعه لخلقه وأمرهم أن يسلكوه (ب) . فتيين أن أحق الناس بالهداية هم أهل الإيمان وهذه الثمرة من أعظم وأجل الثمار التي يجنيها المؤمن في هذه الحياة. شا الحياة الطية.


 يقول ابن كثير: الهذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا؛ وهو العمل المتابع
 وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسولهين، وأن هنا العنا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما

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

والله تعالى يسدد عباده المؤمنين إلى الططرين القُويم الذّي لا اعوجاج فيه، فقال تعالى:

 والمعنى: اوالله يسدد من يشاء من خلقه، ويرشده إلى الطريق التويم على الحن الحق النذي لا اعوجاج فيه، كما هدى النين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما اختلف الـف الـي النذين أوتوا الكتاب فيه بغياّ بينهم، فسددهم لإصابة الحق والصواب فيه.
وفي هله الآية البيان الواضح على صصة ما قاله أهل الـحق: من أن كا كل نعمة على العّا العباد في دينهم آو دنياهم، فمن الله جل وعل وعز. فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله:
 أهدامم للحق، أم هدامم للاختلاف؟ كان هداهم للاختلاف فإنما أضلهم! وإن

 قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه، وإنما معنى ذلك: نهدى الله الثنين آمنوا للحق فيما اختلف فيه من كتاب

[^0]قال تعالى: [البقرة: HOV].
فهو النصير والمعين للمهتدين على الصراط المستقيم، يتولاهم بعونهنه ولا ولا يكلهم إلى غيره سبحانه يقول ابن جرير في معنى الآية: (انصيرهم وظهيرهم ويتولاهم بعونه وتوفيقه(الا(ث) . "النصر على الأعداء.

 قال الشوكاني: (اهذا إخبار من الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق الو عليه، وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد، وفيه تشريف للمؤمنين ومزيد تكرمة لعباده الصالحين (گ)

 وُ


 فمن الثمار العظيمة التي تحصل لأهل الاستقامة على الصراط المستقيم: التمكين لهم، فالاستخلاف في الأرض والتمكين الصم لهم وجعلهم أثمة الناس والولاة عليهم،

عمله في الدار الآخرة والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت||(1) فشرط التحياة الطيبة لكل ذكر وأنثى الإيمان والعمل الصالح. "السعة في الرزق.






وقال:

 [الأعراف:749].
أي: يسرنا لهم خير السماء والأرض كما يحصل التيسير للأبواب المغلبة بفتح أبوابها قيل: المراد بخير اللسماء: المطر، وخير الأرض: النبات، والأولى حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك (ب)




.

ينتظرهم من الفوز العظيم في الدار الآخرة.
 لمستقيم في الآخرة. ق تحقين الأمن.
قال تعالى : إِّنَ
 . قال ابن القيم رحمه الله: وإنا الطاعة حصن الله الأعظم، من دخله كان من من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصان النار انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال: جاء الططلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون ننيرا بالعطب، يحسب أن كل الِ صيحة
 آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخالفه من كل شيءي)|(Y) وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته، وفي قبره، وحين يعثث. وهذا القون يجمع الأقوال كلها، وهو حسن جدا، وهو الواقع (ث)
وقال تعالى: :

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

وخضوع البلاد لهم لمن أعظم ثمار الإيمان؛ لأن به تصلح البلاد ويحصل الأمن للناس. قال تعالى:



.[Y4
وهذا الوعد عام يعم جميع الأمة بشرط
الإيمان والعمل الصالح.
قال الشوكاني: (اوهذا وعد من الله
سبحانه لمن آمن بالله وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لهم في الأرض لما استخلف النين من قبلهم من الأمم وهو وعد يعم جميع الأمة، وقيل هو خاص بالصحابة ولا وجه لذلك فإن الإيمان وعمل الصالحات لا يختص بهمه، بل ويمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة، ومن عمل بكتاب الله وسنة رسوله فقد أطاع الله ورسولها (1)
فهذه جملة من ثمار الاستقامة على
الصراط المستقيم في الحياة الدنيا، ومن
 كما هو مشاهد اليوم في حال المسلمين، ويوم يستقبم المسلمون على الصراط المستقيم، ويجددون إيمانهم ويثتونه سيجنون هذه الثمار العظيمة إلى جانب ما
(1) فتح الثدير، الشوكاني \&/00.

 الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل الثائم، وأدناهم نورًا من نوره فن في إيهامه يتقد مرة ويطفأمرة(ب) وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فلون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع تدميه) (+ فهذا النور دليل لهم في طريقهم إلى الجنة، بسبب استقامتهم على صراط الني الله

المستقيم في الحّياة الدنيا. شه دخول الجنة.
أهل الصراط المستقيم يكرمهم الله
تعالى بجته، قال تعالى:回


وفي الهداية المذكورة في الآية قولان: أحدمما: أن يعطيهم في الّدنيا ما يؤديهم
 والثاني: هو الأخذ بهم في الآخرة إلى طريق الجنة، وهو قول بعض المفسرين

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير القر آن العظيم، ابن كثير 10/10. } \\
& \text { (Y) جامع البيان، الطبري IVA/Y (Y) }
\end{aligned}
$$



 والمعنى:
 وحذه، لا شريك له لا في ذاته ولا في صفاتها ولا القول، وعملوا بما يقتضيه هذا القول من من طاعة الله تعالى في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، ومن اقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. وتنزل الملائكة عليهم بهذه البشارات يشمل ما يكون في حياتهم عن طريق إلهامهم بما يشرح صدورهم، ويطمئن نفوسهمه، كما يشمل تبشيرهم بما يسرهم عند موتهم وعند بعثهم
شالنور الذي يكشف الطريق الموصلة
إلى الجنة.


 . يقول ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عن المؤمنين المتصدقين: أنهم يوم الثيامية يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة، بحسب أعمالهمه، كما قال عبدالله
(1) التنفسير الوسيط، طنطاوي

في اللرجة بين الفاضل والمفضول، وإنه لا يجوز، بل المراد كونهم في الجنةّ بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر، وإن إلا بعد المكان؛ لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا، وإذا أرادوا الزيارة والتلاقي قدروا عليه، فهذا هو المراد من هذه ارانه

المعية)
وكان سبب نزول هذه الآية ما أخرجه
الطبراني، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب اللي من أهلي، وأحب اللي من ولدي، وإني لأكون في البيت، فأذكرك فما أصبر حتى آتيك، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجئة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خششيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل
 عَعَ
 - ${ }^{(0)}$ [79: الئنساء

 lor/l ror ، وذكره الواحدي في أسباب النزون، ص ره

(1) البصريين
(الدحول في معية النبيين والصليقين والشهداء والصالحين ومن دخل في معية هؤلاء وفي كنفهم نال ما نالوه من الحظ عند الله تبارك وتعالى قال تعالى:


 فلما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد، وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم النذين

 . ${ }^{(4)}$ [79
وهذه الصححبة لهذا الرهط العلوي، إنما هي من فضل الله. فما يبلغ إنسان بعمله وحلد وطاعته وحدها أن ينائها، إنما هو
 وليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين، كون الكيل ولك في درجة واحلة، لأن هذا يقتضي التسوية




## الإعراض عن الْصراط الثمستّقيم

أولًا: الصادون عن الصراط المستقيم: لم يكتف أعداء الصراط المستقيم برفض الدعوة إليه، بل سعوا جاهمدين إلى صد الناس عن اتباع ما جاءت به الرسل
 بالرفض تارة، وبالإكراه تارة أخرى، وتارة بالتهديد، وتارة بالتشويه والتحريف، ولما كان دأب هؤلاء هو التشهير بالدعاة، فقد رد الله تعالى عليهم بمثل ما فعلوا، فشهر الله بهم ونضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين أنهم معادون للحق ومعادورن لأثنسهم في اعتراض دعوة الرسول عليهم الصلاة

والسلام وتنفير الناس منها، ومن هؤلاء: 1. إبليس.

أخبر الله تعالى عن إيليس بتوعده وتعهده بيذل غاية جهله في إضلال بني آدم، والترصد لهمه، كما يترصد تطاع الطرق للسائرين فيها، فيصدهمب، ويحاول بكل وسيلة أن يصرنهم عن الصّراط المستقيم، ولن يتكاسل عن العمل على إفسادهم
وإضلالهـم.

قال تعالى: : قالِ



ولا شك أن هذه الميزة من أعظم ما توجهت به إرادة المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أعز المطالب، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ريبية الوا بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله مليه وسلم فأتينه بوضونه وحاجنه نقال لي: (سل) نقلت: أسالك مرافتتك في الجنة. قال: (أو غير ذلك) قلت: هو ذاك. قال: (فاعني على نفسك بكثرة السجود)(1). ههذه نماذج من الثمار التي وعد الله بها أهل الاستقامة على الصراط المن المستقيم، والمقصود هنا ذكر طرف من هذا النعيم اللذي ينعم به أهل الاستقامة في الحياة الآلخرة.
 رقم \&

وفساد، نصدور ذلك منه كصدور النهش من
الحية، وكتحرك الأجفان عند مرور شئ على العين، وإن كان صاحب العين لا يريد تحريكهما.
وإضافة الصراط إلى اسم الجلاللة على تقدير اللام، أي: الصراط الني الني هو لك ألي الذي جعلته طريقا لك، والطريق الله هله هو
 أمره، وهو فعل الخيرات، وترك السيئات، فالكلام تمثيل هيئة العازمين على فعل الخخير، وعزمهم علي، وتعرض الشيطان الهيان لهم بالمنع من فعله، بهيئة الساعي في طرير إلى الى مقصد ينفعه وسعيه إذا اعترضه في في طريقه

قاطع طريق منعه من المرور فيه (Y) . وهذا الككلام يدل على أن إبليس علم ألم أن الله خلق البشر للصالاح والنفع، وأنه أودع فيهم معرفة الكمال، وأعانهم على بلوغه بالإرشاد، فللثك سميت ألكا في حكاية كلام إبليس، صراطاط مستقيما، وأضافه إلى ضمير الجّالالة، لأن الله دعا إليه وارد من الناس سلوكه، ولذلك أيضا ألزم لأقعدن لهم صراطك المستقيم نم لآتينامم من بين أيديهم ومن خلفهمـم وبهذا الاعتبار كان إبليس عدوا البني آدم؛ لأنه يطلب منهم ما ما لم يخلقوا لأجله وما هو مناف للفطرة التي فطر الله عليها البشر،
 أي: كما أغويتني. قال ابن عباس: كما أضللتني. وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك النذين تخلقهم من ذرية هذا الذا الذي
 طريق الحق وسبيل النجاة، ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك

وقال بعض النحاة: الُباء هاهنا قسمية، كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد: 名 الحق.
وقال محمد بن سوقة، عن عون بن عبد
الله: يعني طريق مكة.
قال ابن جرير: والصحيح أن الصرئ الصراط المستقيم أعم من ذلك كله (1)
فالله تعالى خلق في نفس إيليس مقدرة على إغواء الناس بقوله: 病
[الأعراف: باهـ،
وإنه جعله باقيا متصرفا بقواه الشريرة إلىى يوم البعث، فأحس إبليس أنه سيكون داعية إلى الضلال والكفر، بججبلة قلبه الله إليها قلبا وهومن المسخ النفساني، وإنه فاعل ذلك لا لا محالة مع علمه بأن ما يصدر عنه هو ضلال
(1) انظر: تنسير القرآن العظيم، ابن كثير . $9 \varepsilon$ \&-rqr/r

وذكر الله تعالئى توعد إبليس وتعهده، ورد الله تعالى عليه في سورة الحجر، فقالي تعالى：：
我香 مُتْتَقْتِهُ （A）（10）
 أي：مرجعكم كلكم إلي، فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرًا نخير، وإن شرَا فشرا فشر،

［1النجر：\＆1 1 （1）．
قال المراغي：أي：قال هذا طريق مرجعه إلي، فأجازي كل امري إيعمله، إن خيرا فيا فخير وإن شرا فشر، كما يقول القائلم لمن يتوعده الما ويتهدده：طريقك علي．وأنا على طريقك： أي：لا مهرب لك مني، ونظير الآية قوله
 جاء في كلام إبليس حيث قال：

 ．${ }^{(8)}[1 \mathrm{~V}-14$
فالصراط هو الذي يسلكه عباد الله المخلصون، وليس لإبيس سلطان على

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) تفسير المراغي }
\end{aligned}
$$

فالعداوة متأصلة وجبلية بين طبع الشيطان وفطرة الإنسان السالمة من التغيير（1）． وقد اتخذ إبليس مسلك التخويف من
 وقد قال النبي عليه الصصلاة والسلام فيما أخرجه النسائي عن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال：سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول：（إن الشيطان تعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال：تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم، ثم تعد له بطرين الهجرة، تهاجر وتدع أرضك وسماءك الثرك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه نهاجر، ثم تعد له بطريق الجهاد، نقال： تجاهد نهو جهل النفس والمال، فتقاتل فتقتل، نتنكح المرأة، ويقسم المال، فعصال فجاهد）، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم：（فمن فعل ذلك كان حقًا على اللّ عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقِّا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن إن غرق كان حقَّاعلي الله أن يدخله الجنة، أو وتصته الج دابته كان حقًا على الله أن يدخله الجنة）（ث）
（Y）أخرجه النسائي في سنته، كتاب الجههاه، باب
 ． $1 ヶ \varepsilon$
وصحتحه الألبناني في السّلسلة الصحيتحة، ． 111 亿／

قومه ويأمرهم بترك الصدد عن صراط الله المستقيم، وعدم الاعتراض لدعوتمته فقال:




 .[^4
قال ابن كثير: نهاهم شعيب عليه السلام،
عن قطع الطريق الحسي والمعنوي( والمعنى: ولا تقعدوا بكل طريت من الطرق المسلوكة تهددون من آمن بير بي
 بي وأنا نبيكم التهم التي أنا بريء الانيّ منها، بأن تقولوا لمن يريد الإيمان برسالتي: إن شعيبا

كذاب وإنه يريد أن يفتنكم عن دينكم.

 وتصرفون عن دين ألله وطاعته من آمن به، وتطلبون لطريقه العوج بإلقاء الثبه أو
 المستقيم الذي هو أبعد ما يكون عن شائبة الاعوبجاج (8).
نإن قيل: صراط الحق واحلا ،


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

أحد ممن سلك هذا اللبيلي، واستقام على هذا الصراط؛ لأن الله سبحانه وتعانى قد أوجب على نفسه حراسة المستقيمين عليه،

من كيد الشيطان وإغوائه الـ فكانه سبحانه يقول في الرد على إبليس النذي اعترف بعجزه عن إغواء المـخلصين من عباد الله: يا إيليس، إن عدم قدرتك على إغواء عبادي المخلصين منهج قويم من مناهجي التي اقتضتها حكمتي وعدالتي ورحمتي، وسنة من ستني التي آليت على نغسي أن ألتزم بها مع خلقي. إن عبادي المخلصين لا قوة ولا قلدرةلك على إغوائهم؟؛ لأنهم حتى إذا مسهم طائف منك. أسرعوا
 لهم زلتهم، ولكنك تستطيع إغواء أتباعك

اللذين استحوذت عليهم فانقادوا لك (Y) r. الكافرون.

الكفار هم ممن أغواهم الشيطان عن صراط الله المستقيم، فانتهجوا نهجه، فجعلوا من أنفسهم حواجز مانعة عن وصول الدين التقيميمالمى الناس. ولقد عنى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من صدهؤلاءعن صراطاللها المستقيم، فهـا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يعظ

$$
\begin{align*}
& \text { (1) التُفسير التقرآني للقر آن، عبدالكريم الخطيب } \\
& \text {. YMA/V } \\
& \text { التنفسير الوسيط، طنطاوي } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الصهد عن الصراط المستقيم، وغرضهم: ابتغاء سبيل الله معوجة: وقد جاءت اليالياتيات صريحة في بيان هذه الغاية من الصلد، قال تعالىى:


.$[99$
أي: لأي سبب تصرفون من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه عن الإيمان اللذي يرقى عقل المؤمن بما فيه من طن طلب النظر في الكون، وترقى روحه بتزكيتها بالأخلاق الطيبة، والأعمال الصالحة، وتكذبون بذلك كفرا وعنادا، وكبراوحسدال، الوال، وتلقون الشبهات البُاطلة في قلوب الضيعفاء من المسلمين بغيا وكيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، تبغون لأهل دين الله ولمن هو على سبيل الحق عوجا وضلانلالا، وزيغا عن الاستقامة على الهدى والمحججة، وأنتم
 نبوته، ومن كان كذلك فالا يلا يلي به الإصرار

على الباطل والضهلال والإضلال (r) فسبيل الله هو الطريق المستقيم. وما عداه عوج غير مستثيم، وحين يصد الناس عن سبيل الله وحين يصد المؤمنون عن منهج الله، فإن الأمور كلها تنقد استقامتهان، والموازين كلها تفقد سلامتها، ولا يكون في
(Y) تفسير المراغي (Y/
 فكيف قيل بكل صراط؟.
الجواب: صراط الحق واحد ولكنكه
يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام كثيرة مختلفة فكانوا إذا رأواواوحايشرع في شيء منه منعوه وصدوه (1) وهذا هو نفس السلوك الذي اتخلذ كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصبوا له العداء وحذرورا منه وقن ونعلوا بكل صراط يوعدون ويهددون من آمن به، بل بلغ بهم الأمر أن منعوا المؤومنين عن المسجد الحرام وصدوهم عنه، فكانوا يعتقدون أنهم أهل المسجدل، وأولى به من
 الله، ويصدون عن المسجد الحورام أيضًا. قال تعالى : قالى

 وقد كان ذلك في صلح الحديية لما
خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المدينة إلى مكة قاصدين العيمرة ومصطحبين الهدي، نصدهم كفار مكة عن بلوغ المسجد الحرام وصدوا الهدي أيضًا أن يذبح في مكانه قربة لله تعالى.
r. أهل الكتاب.

من طبيعة الكفرة من أهل الكتاب:


ثانيًا: صفات المعرضين:
بين الله صفات المعرضين عن الصراط المستقيم، الصادين عنه؛ من أجل أن يتم يتميزوا ويعرفوا ويحذر كيلهم ومكرهمّ ويتقي شرهم، فمن هذه الصفات: ا ـ العدول عن الصراط المستثيم. من صفات المعرضين عن الصراط المستقيم: الكفر بالله واليوم الآخر، فهم لا لا يصدقون بالبعث بعد الموت، وقيام الساعة ومجازاة الله عباده في الآخرة عادلون عن مححجة الحق وعن قصد السبيل وهو دين الله اللذي ارتضاه لعباده.
قال الله تعالى: الهِ

 فسبب تنكبهم وابتعادهم عن دين الإسلام هو عدم إيمانهم بالآخرة، فالقلب النذي لا يعمره الإيمان بلقاء الله والجزاء يوم القيامة صاحبه ضد كل هخير ومعروف ولا يؤمل منه بسبب كفره بالآخرة. قال ابن عاشور: نزه سبحانه الإسلام عما وسموه به من الأباطيل، والتنزيه بإثبات ضد ذلك وهو أنه صراط مستقيم، أي: طريق لا التواء فيه ولا عقبات، فالكلام تعريض باللذين اعتقدوا خحلاف ذلك. وإطلاق الصراط المستقيم عليه من

الأرض إلا العوج الذي لا يستقيم|"(1) وفي هذه الآية دليل على شدة حرمة صرف الناس عن الحق والمعروف بأنواع الأحيل وخروب الكذب والخخلاع.病
يسلك المنانقون نفس مسلك أعداء الدين من الككفرة المشركين، فيحاولون بشتى الطرق الصهد عن صراط الله المستقيمّ قال الله تعالىى عن حالهـم إن دعو إلى تحكيم شرع الله ودينه، ليكون هو الححكم الفصل ي الحصومات:

 فهذا هو حال المنافقين لا يريـدون لدين الله اللسمو والمرجعية والسيادة والحكم الفصل، ولنلك أكد اللّه وقوع فعل الصدد حقيقة لا مجازًا بألمصدر فقال:
 رجعة فيه، وانصرفوا انصرافًا لا عودة فيه، وهذا نابع من عداوتهم لدين الله، ولذلك يجعلون مهمتهم أن يصـرفوا أنفسهم والناس من حولهم عن هذا الدين القويم' فقاتلهم الله أنى يؤفكون.

 أحلها: لعادلون، قاله ابن عباس. الثاني: لحائدون، قاله قتادة. الثالث: لثتاركون، قاله الحسن. الرابع: لمعرضون، قالثه الكلبي، ومعانيها متقارية)

وهذا تهديد للمشركين، بأنهم إذا ممثم يسيروا على هذا الصراط المستقيم الذئي يدعوهم إليه الرسول صلوات الله وسلامه المه عليه لم يكن أمامهم إلا طرق الضهلال، يركبونها إلى حيث تهوي بهم في قرار الجحيم(
Y. ب. التيه في الضلال والغواية. من صفات المعرضين عن الصراط المستقيم أنهم تائهين في غينهم وضلامنم، وحال من يعرض عن صراط الله المستقيم كمن يمشي في طريق وهو يتعرُ في كل
 طريقه وانختلاف أجز ائه انخَاضِانًا وارتفاعًا. قال تعالى: (a) هُ
[ايلمك: بارب].
نهو غارق ني الككفر قد انتكس قلبه،

(النكت والعيون، الماورديري ( ( التُسير الثر آلي للقرَآن، عبدالكريم الخطيب

طلبنه لا يبلغها إلا بطريق، ولا يكا يكون بلوغه الئه مضمونا ميسورا إلا إذا كان الطريق مسانيا مستقيمًا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعامه إلى إلى بالإسناءم دعامث إلى السير في طريق موصل بالإمناء. دعامه إلى السير في طريق موصل
والتأكيد بـ إإنه واللام باعتبار أنه مسوق
للتعريض بالمنكرين على ما دعامم إليه النبي صلى اللهُ عليه وسلم.
وكَكلك التوكيد في قوله:

والتعبير فيه بالموصول وصلته إظهار في مقام الإضمار حيث عدل عدل عن أن يقول: وإنهم عن الصراط لناكبون. والغرض منهن ما ما تنبئ به الصلة من سبب تنكبهـ عن الصر الصراط المستقيم أن سببه عدم ليمانهم بالآلخرة. والتعريف في الصراط للجنس، أي: مم ناكبون عن الصراط من حيث هو حيث مير لم يتطلبوا طريق نجاة فهم ناكبون عن الطريق بله الطريق المستقيم؛ ولنلك لم يكن
 بالصراط المذكور؛ لأن تعريف الجنس أتم في نسبتهم إلى الضالال بقرينة أنهم لا لا يؤمنون بالآخرة التي هي غاية العامل من عمله فهم إذن ناكبون عن كل صراط . 11 Mr/a

تلك الصفات، ولذلك وجه الخطاب إليهم، والمعنى: يا أيها النذين صدقوا اللّه ورسوله، وأقروابوحدانية ربهمه، إن كيّيرا من العلماء والقراء من بني إسرائيل من اليهود والنصارى، يأخذون الرشى في أحكامهمه، ويحرفون كتاب الله، ويكتبون بأيديهم كتبا ثم يقولون: (هذه من عند اللهكا)، ويأخذون
 سبيل الله فيمنعون من أراد اللدخول فيلا
 ؟. الحلف بالأيمان الكاذبة.
إن هذه الصفة ملازمة للمنافقين المعرضين عن الصراط المستقيم، فقد وصفهم الله تعالى بذلك في أكثر من موضع في كتابه.
قال تعالى:
 [المنانقون:Y].
أي: أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وتستروا بالأيمان الكاذبة، فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم أنهم صاديونون وبيهنه الوسيلة صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله بتّبيط من لقوا عن الدنخول في الإسلام

بتحقير شأنه في نظرمم (ب). والآية دليل على ارتكابهم جرمين

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) جامع البيان، الطبري Y/ Y / }
\end{aligned}
$$

نصار الحق عنده باطلا والباطل حقًا، فهو في غاية الضصلال البعيد.
قال تعالى:

 [إيراهيم: ب].
وهذا أقصى مراتب الضلال هو هو الذي
وصفه الله تعالى في هذ الئه المرتبة نهذه المرتبة في غاية البعد عن طريق الحق، فإن شرط الضضدين أن يكونا في غاية التباعد، مثل السواد والبياض، فكذا هاهنا الضانياليال الذي الذي يكون واقعا على هذا الوجه يكون في غيا غاية العا البعد عن الحق فإنه لا يعقل ضلالال أقوى وأكمل من هذا الضهلال (1) r. الكسب الحرام.

فالمال نعمة من نعم الله على العبد، وجعل الله طرقًا مشروعة لكسبه وإنفاقة، وحرم أكل الأموال بالباطل، ونهى عن البخل به وعدم الإنفاق منه في سبيل الله. قال تعالى:




 وفي ذلك تنيه للمؤمنين حتى يتجنبوا
(1) (1/19 (1) مغاتيح الغيب، الرازي

الرسول صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن تبليغ دعوته، وتعذيب من أبجابها إذا لم يكن لهم من يمنعهم ويحميهم من قرابة أو
حلف أو جوار (Y).

وهكذا نرى مجموعة من هذه الصفات للمعرضين عن الصراط المستقيب، حتى يعرفوا من خلالها، فيحذر كيدهم ومكرهم وعداؤمهم
ثُالثًا: جزاء المعرضين: مما لا شكك فيه أن المعرضين عن الصراط المستقيم قد ناصبوا الله ودينه ورسوله والمؤمنين العداء في الدنيا والآخرة، حيث انطلقوا من أسباب كفرية مفسدة، واتصفوا بصفات كفرية مهلكة، وكانت 'لهم وسائل وغايات مجرمة، فلا بد أن تكون عاقبة أمرهم خسرّا، وتنقلب غاياتهم غلبة علبانيهم وحسرة، ويذوتوا السوء والعذاب العظيم
 من ظلم وفتنة، وسنقف على وعيد الله بهم من خلال الآيات نفسها المتعلقة بجريمة الإعراض، وذلك فيما يلي: ا ـ ضنك المعيشة وعدم الهناء. قال ابن القيم: في معنى قول الله تعالى


كبيرين: الحلف بالأيمان الكاذبة، والصد عن الدخخول في الإسلام والجهاد فياني سبيل الله، مما استوجب وصف أفعالهم

بالقبح (1)
ه. البطر والرياء.
وهاتان صفتان اتصف بهما كفار قريش حيث خرجوا يوم بدر بعد أن سلمت عيرهم قاصدين البطر بهذا الخروج والسمعة بين الناس، مليئة نفوسهم بالغرور والصد عنـ سبيل الله، فتمت المواجهة بينهم وبين المؤمنين وكان النصر والغلبة للقلة المؤمنة على الكثرة الكافانرة، وهذا هو مصير كل صاد عن سبيل الله معرضا اعن الحتا قال تعالى:

 [لأنفال: vع].
أي: عليكم أن تمثلوا ما أمرتم به وتنتهوا عما نهيتم عنه، ولا تكونونوا كأعلائكم المشركين الذين خرجوا من مين ديارهم فيا في مكة وغيرها من الأماكن، بطرين بما با أوتوا من قوة ونعم لا يستحقونها، مرائين الناس الاس بها ليعجبوا بها ويثنوا عليهم بالغنى والقوة والشجاعة.
وهم بخروجهم يصدون عن سبيل الله
وهو الإسلام بحملهم الناس على عداوة


داعي الهلى، فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضهd Y. استحقاقهم العذابـ.

فقد توعد الله المعرضين عن سبيل الثله
حيث تهلدهم الله بذلك في أكثر من آية. قال تعالنى:
 ك وُلَّكِنَّ أَ
. ${ }^{[\mu}$
والمعنى: والي شيء يمنع من عذاب مشركي قريش بعد خروجك-يا محمدوخروج المؤمنين المستضعفين من بين بين أظهرهم؟ إنه لا مانع أبذًا من وقع العذاب عليهم وقد وجد مقتضية منهمه، حيث اجترحوا من المنكرات والسيئات ما
 وقال تعالى:

这
 أي: بما فتتم من أراد الإيمان بالله ورسوله


[^1]أَعْمَ أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى بأن له معيشة ضنكا ونا أي أي عذاب القبر، وهذا عذاب البرزغ، وكنـي ونلك يترك في العذاب وينسى فيه كما ترك العمل بالآيات. وهذا عذاب دار البوار، وله الضنك والضيق في الُحياة الدنيا كذلك، ومثله قوله


 [الزخرف: چr-rvr].
فأخبر سبحانه في هذه الآية أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين، وضلاله به، إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنز لنه على رسوله، فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطانًا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه، وهو يحسب أنه مهتلد. حتى ونى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه. وعاين

 وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي النذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا ولا يوم القيامة، وهؤلاء لا عذر لهم يوم يوم القيامة لألن ضلالئم منشؤه الإعراض عن الواء الوحي الذي جاء به الرسول حلى الله عليه وسلم؛ ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع

وقال تعالى:
造
أي: ولو نشاء لعاقبنامم على كفرهم،

يبصرون طريقا، ولا يهتدون إلى شيء. وإجمال المراد: لو شئنا لألأهبنا أحداقهم، فلو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق الذي اعتادوا سلوكه لم يستطيعوا ذلك ${ }^{\text {(o) }}$
r. ضلال الأعمال هو انحر انها عن صراط الله المستقيب، وسيرها في طريق آخر لا لا يرضي الله، وإنما يرضي النفس الأمارة بالسوء، ويرضي الشيطان، وهذا مدعاة لخسران العمل وحبوطه. قال تعالى:理

 . $1.0-1 . r$ : ولذلك حكم اللهبضلال الأعمـال على ما يغعله الصادون عن سبيل الله تعالى.


$$
\text { [ } 1: \text { l: }
$$

أي: الذين جحدوا توحيد الله وآياته،
(0) تفسير المراغي Y

الآخرة، وذلك نار جهنم (1)



والجنة: الوقاية والسترة، من جن، إذا استر، أي: وقاية من شعور المسلمين بهـم ليتمكنوا من صد كثير ممن يريد الديخول في الإسلام عن الدخخول فيه؛ لأنهم يختلقون آكذوبات ينسبونها إلى الإسلام

والمسلمين
والله تعالى يضاعف العذاب للصادين عن دينه، قال تعالى:

 يقولت تعالى ذكره: الذين جحدوا يا محمد نبوتك وكذبوك فيما جيتّهم به من عند ريك، وصدوا عن الإيمان بالله ويرسوله، ومن أراده زدنامم عذابًا يوم القيامة في بهينم فوق العذاب الذي هم فيه قبل أن يزادوهـ (+ . وتوعدهم الله تعالى بالسعير، عفقال:
 . أي: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله (8)
(1) جامع البيان، الطبري YA/IV (YA (Y)

(Y) جامع البيان، الطبري Y (Y)/ (Y)


السيئات (ب)
؟. حمل الأوزار في يوم القيامة والخلود في النار.
بين الله تعالى جزاه المعرضين علئ القرآن الكريم في قوله تعالى:牦



 .
أي: كما قصصنا عليك نبأ بني إسرائيل في خبر العجل وعبادتهم له، كذلك نقص عليك أخبار الأمم السابقة، كما وقعت، من ون غير زيادة ولا نقصان، لتكون عبرة وعظة، وذات فائدة في فهم ظروف الأحداث الجديدة، وأحوال الأمة في معاداة رسولها وقد أعطيناك من عندنا ذكرا، وهو القرآن المجيد، لتتذكر به على الدوام، ولأنه لم يعط نبي من الأنبياء قبلك مثله، ولا أكمل منه، ولا أجمع لْخبر المتقدمين غيره، وفيه صلاح الدين والئنيا والآخرة، ويكون المراد من كلمة االذكره الثقرآن. وكل من كذب بالقرآن وأعرض عن اتباعه، فلم يؤمن به، ولا علا عمل بشرائع وأحكامه، وابتغى الهـدى في غيره، فإن هذا

وعبدوا غيره، وصدوا غيرهم عن دين الإسلام، بنهيهم عن الديخول فيهن ويه، ومم كفار قريش، أبطل الله ثواب أعمالهم وأحبطها وجعلها ضائعة، ولم يجعل لها ثوابًا ولا
جزاء في الآخرة.

فكل ما يسمونه مكارم الأخلاق، كصلة
الرحم، وفك الأسارى، وقرى الأضياف، وعمارة المسججد الحرام بالسقاية والخلدمة للحججاج، وإجارة المستجير، لا يقبل مع

الككفر والصدل
وحكم الله تعالى على هذه الأعمال الضالة الصادرة عن المعرضين بالحبوط وهو الضياع وعدم الانتفاع بها. قال تعالى:

 . فأخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله، وخالف الرسول وشاقينه، وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى: أنه لن
 يوم معادها، وسيحبط الله عمله فلا يييها على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير، بل يلـي الحبطه ويمحقه بالكلية، كما أن الحسنات يذهبن
(1) التُفير المنير، الزحهيلي ra/ra.

المعرض يتحمل إثما عظيما، ويتعرض
 كتاب الله؛ كما جاء في آية أخرى: يَكُْرْ
.[IV
والإعراض عن القرآن يشمل كل من بلغه
هذا الكتابه من العرب والعن ونج من ون أهل
 وأصحاب النححلات والملل، والمذاهن والمب الفاسدة، والعقائد الباطلة.
ويكون أولئك المعرضون عن القرآن
 الأخروي، وهو النار لا محيد لهم عنمه وبئس الحمل اللني حملوه حملهم من الأوزار والأثقال، جزاء إعراضهم (1)

(1) التُفسير الوسيط للزحيلي


[^0]:    (1) فتح الثّدير، الشوكاني

[^1]:    (1) مغتاح دار السعادة \/ (Y AY/T التنسير الوسيط، طنطاوي (Y)

