

| r*r | Jy込 |
| :---: | :---: |
| $r$ re |  |
| r.0 | ax\| |
| r-A | إث1 |
| HIF | ay |
| Y1s |  |
| riv |  |
| Hr* |  |
| HYY | jy家1 |
| HY1 | J) |
| HY4 | آثضار إفلا |
| HrA | 3) |



أولًا : المعنى اللغوي:
الضشاد واللام أصل يدل على ضياع الشيء، وذهابه في غير حقه، يقال: ضَلَّل اللبن في






 إن مادة خل جاءت في اللّغة على معالٍ متعددة، منها: ضاع، ومات، وصار ترابًا وعظامًا،

وخفي وغاب، ونسي (0).
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
إن الضهلال والضهلالة مصطلحان متقاريان، لكنهما يختلفان في نقاط، أهمها(T) : إن الضلالة والضهلال يشتركان في أن كليهما يعني فقد ما يوصل إلى المطلوب، إلا أن
 والضاللة بمعنى الأهلاك والإضاعة، والضهلال بمعنى الضياع والعدول عن الطريق المستقيم. وعلى هذا فإن الضضلالة أعم من الضالال، لكن الضالال أخصى وأدق في طبيعة تشـخيص أمراض الأمة، كما أنه محل هذه اللدراسة، ومن ثم فقد فطن العلماء للفرق بينهما، وهذه






 عرفه السيوطي رحمه الله بأنه: (اعتعاد الباطل حقَا، أو الكذب صدقاًا، أو القبح جميلًا، وباعركس" (1) وعرفه الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى بأنه: (العدول عن الطريق المستقيم، ويضاده الههاية) (4)



 القرآن الكريم من جهة أخرى، والله أعلم.


## 



> وجاء الضلال في القرآن الكريم على ثلاثة وجوه(ب) :



 [محمد:1]] يعني: أبطلها.







## الأثها

## 1 <br> الغيلغةً


 الني اصططلاحًا:
 الصلة بين الغي والضالال:
 حكمًا أو عملَّا، والغواية: أن لا يكون له إلى الم المقصد طريق مستقيم. : الكفر Y

الكفر لغة:
اللستر والتغطية، يقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه، والمكفر: الرجل المّ المتغطي بسلاحه، وهو ضد الإيمان، لأنه تغطية للحق (ب) .

الكفر اصطلاحًا:

وقيل: هو تغطية الحق بالباطل، بما يكون نقيض الإيمان (0) الماليوا الصلة بين الكفر والضلالل: الضلال أوسع مضمونًا من الكفر؛ إذ إن الكفر يعني الجانب العمد من العدول عن المنهج، بما يكون نقيضًا للإيمان.

الشرك لغة:
مأخوذ من شرك، ومنه: أأشرك بالله: كفر أي: جعل له شريگا في ملكه تعالى الله عن ذلك|(1)، وقد يأتي بمعنى المخالطة والنصيب، لكن المراد هنا هو الكّ الكفر.

الشرك اصططلاحما:
تسوية غير الله بالله فيما هو من خصصائصه سبحانه(*). الصلة بين الشرك كو والضلال:
 العدول سهوًا أو عمدًا، وأن الضلال العمد أعمم من الشركّك إذ إن من الضهالال ما لا يخرج من الألين، ومنه ما يخرج.
:
الهلاك كلنًّ:
الموت، يقال: هلك هلاكًا، وهلكًا، وتهلوكًا وهلوكا، واستهلك المال: أنفقه وأنفذه،
وأهلكه: باعه، والمهلكة : المفازة(ب)
الهلاك اصططلاحًا:
(تداعي الشيء إلى آن يطل ويفنى) (8)
الصلة بين الهلاكاك والضلال:
الضـلال أمم وأشمل من كون أن الهلاكك يعني النفاذ والموت والإنفاق والبيع، فقد لا


كونه يترتب عليه حكم شرعي غالبّا.





الحق لغة:
هو نقيض الباطل وخلافه، وهو مصلدر من حق الشيء إذأ ثبت وكان وانجبا(1)، ولا يصح


الحق اصطلاحًا:
هو الحكم المطابق للواقع في الأقوال والعقائد والأديان، ويقابله الباطل (ث). الصلة بين الحق والضالال:
الحق هو ضد الباطل، اللذي أعم من الضلال، والأحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير بتغير زمان أو مكان.

(Y) مقاييس اللغة / / ال بتصرف.
(ب) انظر: التُعريفات، الـجرجاني ص هو. .

وقال تعالى:


 . أي: فمن يرد الله تعالى أن يكتب له
 صدره، فيوسع قلبه لقبول الإيمان، والخير، الإنيا وذلك أن الإنسان إذا اعتقد في عملِ من
 بطبعه إليه، وقويت رغبته فيه، فتسمى هذه الِّه الحالة سعة النفس وانشراح الصدلـر، والشرح نورٌ يقذهه اللله تعالى في قلب العبد، فيعرف بذلك النور الحق، فيقبله وينشرح صلدره لها لها وأما من يريد الله تعالى أن يكتب لد الضالالة فإنه يجعل صدره ضيقا؛ يدخله الإيمان، فليس للخير فيه منفذ (ب) وقد وردت آية أخرى قريبة من هذا المعنى، وهي قوله تعالى: قِ

 وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرًا يفقهه في اللدين) (8)، ولا يكون ذلك إلا بسرح الصّلر
( ا انظر : لباب التأويل، الـخازن
 باب من يرد اللّه به خيرًا يفقهه في في النـين


## أهمال

من الأمور المسلم بها أن الضهلال والهداية بيد الله تعالى؛؛ فلا يضل أحدٌ إلا بعلمه، ولا يهتدي أحدٌ إلا بإذنه، وسوف يتم إلما يلم تناول هذا -إن شاء الله تعالى- بالتفصيل فيما يلي:
أولًا: الضلال ولها: والهداية بمشيئة الله
تعالى:
قال تعالى:

 أي: مثلهم في جهلهم، وقلة علمهم، وعدم فهمهم، كمثل أصم، وهو الذي لا لا يسمع، أبكم وهو الذي لا يتكلم، وهو مع
 هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه، ولهـا نهو المتصرف في خلقة بما يشاء (1).
 أنه شاء ضلال الكافر وأراده؛ لينفذ فيه

 فيه فضله، والمشيئة راجعة إلى الكاذبين، فمنهم من يضله ومنهم من يهديه (Y)

 . $\varepsilon Y Y / \mathrm{H}$

## Shel

ثم تأتي الفاصلة القرآنية في هذه الآية لتّين عاقبة الضالين بأنهم（اكلما أكلت لحومهم، فسكن لهبها، بدلوا أجسادًا أخر، ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت（2） وإن هذه الآية الكريمة حالها كالياليالي الآيات المكية، تبين أن الهداية منا هداية إلى الإيمان، والضلال فهو استحباب الياب الكفر على الإيمان، ولذلك فإن سحب الولايلاية المذكور في الآية ياتي في سيان أن الكافرين الضالين إذا اختاروا الضضلالة سوف يكتب لهم الغواية، وسيستدرجون إلى مزيد من الـئ اللذنوب؛ حتى يأخذهم الله تعالى للعذاب الأليم، يضاف إلى أن مبدأ النصرة لهم من من دون الله تعالى محالٌ في حقهم． r．
قال تعالى：

．［IV
فقد بينت الآية السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن يطع أكثر أهل الأرض من كغار قريش فيما يدعونه إلى ملة آبائهم؟؛ فإن أكثر أهل الأرض كانوا كانوا كفارّا، وإن هؤلاء الكفار ما يتبعون إلا الظّن في أكلا الميتة واستحلالهالها، وما مم إلا كاذبون في

استحلالههم الميتة（0）

．${ }^{\text {（ }}$
وقد وضع القرآن الكريم عدة معالم في
هذا الموضوع، منها：
ا ـ لا هادي لمن أضله الله تعالى．
قد ورد معنى كون الهداية والإضالال




 قال الإمام الرازي：اضالمقصود تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن الذين سبق لهم حكم الله بالإيمان والهداية وجب أن يصيروا مؤمنين، ومن سبق لهم حكم الله بالضهلال والجهل استحال أن ينعلبوا عن ذلك الضلال، واستحال أن يوجد من
 ثم تبين هذه الآية الكريمة أن هؤلاه الضالين اللنين أضلهم الله تعالى سيستحبون يوم الثيامة على وجوهمهم، أو يمشون بهانيانيا فكما مشوا في الدنيا على أقدامهم سيمشون يوم القيامة على وجوههم（＋）．


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي } \\
& \text {. A) /V } \\
& \text { 〔い (Y) مفاتيح الغيب، الرازي (Y) } \\
& \text { ( انظر: أنو ار النتزيل، البّيضاوي (Y) }
\end{aligned}
$$



 أَّحَكِيُ فالمعنى: لست يا محمد صلى الله عليه وسلم ببدع من الرسل، وإنما آرسلناك الكـ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، على عادتنا في رسلنا، في أن نبعثهم بألسنة القوم الذين أرسلوا إليهم؛ ليقع البيان والعبارة المتمكنة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلب منه أن يبلغ ويبين، ولم يكلف الم أن يهلي ويضل، بل إن ذلك بيد الله تعالمى، ينفذ فيه سابق قضائه، وله في ذلك الع العزة التي لا تعارض وإن من لطفه تعالى أنه يرسل إلى خلقه رسلًا منهم بلغاتهم؛ لِيفهموا عنهم ما يريدون، وما أرسلوا به إليهم (0)، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لم يبعث الله عز وجل نبيّا إلا بلغة قومه)
 إلى القوم؛ لأن المراد اللغة، وهي اسم جنس

 (7) أخرجه أحمدل في مسنله، حذيث أبي ذر أبي
 . 「ミ1.


وتأتي هذه الآية لثبين أن الله تعانلى الذي هو رب كل شيء، هو أعلم من يضل عن
 فهو يعلم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم على الهدى، وأن المشركين ضلوا عن سبيله، وفي هذا بشارةً للنبي محمد الثم صلى الله عليه وسلم أنك على الصراط المستقيم، أما المشركون فهم الذين علئلوا علما عن الصراط المستقيم عمدًا وإمعانًا في الضضلال وقال تعالىى:
 أي: إن الله تعالّى الذي هو ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم بمن عدل عن طريق الحق وهو أعلم أيضًا بالمهتدين النّين يتبعون ذلك الحق. والمقصود أن الله تعالى يبين بآنه هو الأعلم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه المهتدي وأن قومه هم الضالون س. الإضالال بعد إقامة الحجة بالرسل وورثتهّم. قد ورد ذكر الإضهلال بعد إقامة الحجة
(1) انظر: تفسير القُرآن العظيم، ابن أبي حاتم
.1rvo/s


طالب /KTr.

لأن ظاهر الأمر أني أميِّ ما كتبت ولا قرأت، فلا يمكن أن يكون هذا القرآن إلا مستقيَ من
 تتعوني، فتهتدوا كما امتلديت (8) . إن الرد القرآني في هذه الآية الكريمة على الكفار -الذين زعموا أنه صلى اللهي الله عليه وسلم غير صادق في دعوى الرسالة الثة، وأنه على خلال- كان قاطعًا بأنه على هديَ، بقوله: : هِ
 وانتقل هنا إلى متاركة جدالهمه، وتركهم وشأنهم؛ لقلة جلوى مراجعتهمه، وصيغة القصر منا لثبين أن الضهالال المفروض على نفسي لا عليكم؟ لأنهم كانوا يحاولون أن أن يقلعوه عما دعاهم إليه، ولم يقتصروا على

صدودهم(0)
( ) انظر: التفسير المظهري،

. يقع على التليل والكثيري (1)
وثمة سؤال يتم طرحه، وهو : كيغ تذكر الذ هذه الآية أنه ما من رسولي إلا ويبعث بلغة قومه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كافة الخلق، مع اختلاف لغاتهمه وجواب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من العرب بلسانهمه، والناس تبعٌ ( ${ }^{(4)}$
ثانيًّا: نسبة الضلال إلى الإنسان:

قد ورد ذكر نسب الضلال إلى الإنسان


 أي: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن عدلت عن الطريق الواضحة، فإن إثم ضلالتي وعدولي عن المنهج يكون على

 يعود إلى نفسي، فكيف أختار الوبال على
 تعود إلي؟!
وإن كان هذا هداية، هليس من قبل نفسي، ولا من عند أحيِ من أهل هذا البلد؛

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: النجامع لأحكام الثقرآن، الثرطبي } \\
& \text {. } \mu \varepsilon \cdot / q \\
& \text { (Y) انظر: : معالم التنزيل، البغوي (Y) }
\end{aligned}
$$

قال السمرقندي رحمه الله：اوفي الآية دليل أن الشراء قد يكون بالمئى المنى دون اللفظ وهو المبادلة؛ لأن الله تعالمى سمى استبدالْهم الضــلالة بالهـدى شراءاء، ولم يكن
 قد أسند إلى التجارة على عادة العرب في في قولهم：ربح بيعك، وخسرت صفقتكا ولئ، وهو

من الإسناد المجازي（٪）．
الثاني：قوله تعالى：偅
 ．［Ivo
حيث وردت مذه الآية في معرض
 فقد يينت الآية السابقة أن هناك وعيدًا شديدَا لمن كتم ما أنزل تعالى على رسلى ملـ من العلم النذي أخذ الله تعالى الميثان على أهله ألن
 تحصيل المال، فمن تعوض عنه الدنيوي، ونبذ أمر الله تعالى فإن هذا المال الذي يأخذونه نارٌ في بطونهم؟ لأنه اكتسابٌ حصل لهم بأقبح المكاسب؛ وأهظم المحرمات، وليس الأمر كذلك فحسب، بل يسخط الله تعالى عليهم، ويعرض عنهم يوم القيامة، ولا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة،

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) انظر: فتح القدير، الشوكاني / / \& }
\end{aligned}
$$

## ay安行

ورد شراء الضلالة في موضعين من
القرآن الكريم، وهما：

 Sُهْتَدِئِ حيث إن هذه الآية جاءت في مياق
الحديث عن المنافقين وصفاتهم؟ حتى الاتى حكم عليهم بأنهم أخلوا الضالونلة، وترا وتركوا الهلىى، فيكونون بذلك قد استبدلوا الكفر بالإيمان؛ لأن استبدالهم الضالكالة بالهـدي
 الوصف القرآني قوم ثـمود؛ حيث قان الل الله
 ．IV ： وتأتي الفاصلة القرآنية لثبين أن النتيجة عند الله تعالّى أن صفقتهم في هنه البيعة كانت خاسرة، ومن ثم فإنهم لم يكونوا راشدين في صنيعهم ذلك（1）؛ ؛ إذ إنهم أضاعوا ما سعوا له، ولم يعرفوا ما يوصل الا إلى خير الآخرة، ولا ما يضر المسلمين، وهذا نداءٌ عليهم بسفه الرأي، وهو العو العلة لعدم ربح التجارة، حيث شبه سوء تصرفهم بسوء تصرف من يريد الربح، فيتع في ．الخسران



## الض

إخفائه وإلقائه الشبهة فيه أعظم العقاباب، فلما أقدموا على إخفاء ذلك الحق كانوا بائعين

للمغفرة بالعذاب لا محالة| (Y) ثم تأتي الفاصلة القرآنية باستفهام توبيخي؛ يعني: ما الذي أصبرهم، وأي شيء صبرهم على النار؛ حتى تركوا الحق واتتعوا الباطل، ويحتمل أن يكون الاستغهام للتعجب والثقرير بأن الراضي بما بموجب الشيه لابد أن يكون راضيًا بمعلومه ولازمهـ، إذا علم ذلك اللزوم، فلما أقدموا على ما ما يوجب النار، ويقتضي عذاب الله تعالى مع علمهم بهذه العاقبة المتتظرة صاروا كاللراضين بعذاب الله تعالى، والصابرين عليه
إن ما بلر من علماء اليهود بهذه الصفقة الغبية أشبه بكونها الصفقة يدفعون فيها
 المغفرة ويأخذون فيها العذاب، فما أخسرها من صفقة وأغباها! ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختأروا! وإنها لحقيقة، فقد كان
 وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واواختاروا

العذاب|"(₹)

وفوق كل هذا أعد الله لههم عذابًا كثير
الألم (1)
وتبين هذه الآية الكريمة جرأة اليهود
في استهانتهم بعذاب النار، اللذي أعده الله تعالى لهمّ، وفي ذلك يقول الإمام الرازي -رحمه الله تعالّى-: :اعلم أنه تعالى لما وصف علماء اليهود بكتمان الحق وعظم في الوعيد عليه، وصف ذلك النجرم؛ ليعلم أن
 واعلم أن الفعل إما أن يعتبر حاله في الدنيا أو في الآخرة، أما في الدنيا فأحسن الأشياء الاهتداء والعلم، وأقبح الأشياء الضهلال والنجهل، فلما تركوا الهـدى والعاح والعلم في اللدنيا، ورضوا بالضلال والجهل، فلا شك أنهم في نهاية الخيانة في الدنياء وأما في الآلارة فأحسن الأشياء المُغفرة، وأخسرها العذاب، فلما تركوا المغفرة ورضاه بالعذاب، فلا شك أنهم في نهاية الخسارة
في الآخرة.

وإذا كانت صفتهم على ما ذكرناه، كانوا لا محالة أعظم الناس خسارًا في الدنيا وفي الآخرة، وإنما حكم تعالى عليهم بأنهم اشتروا العذاب بالمغفرة لأنهم لُما كانوا عالمين بما هو الحق، وكانوا عالمين بأن في إظهاره وإزالة الثشبهة عنه أعظم الثواباب، وفي
ص(1) انظر: تيسير النكريم الرحمن، السعدي

الحق، وهكذا حال الفجار، ومثل هذا قوله تعالى: : [المطنفين: كما وصفت امرأة العزيز بالضهال بالمبين في قوله تعالى:


.[ ${ }^{\text {. }}$
إن هذا القول جاء على لسان نسوةٍ وصفًا لامرأة العزيز على حبها ليوسف عليا السلام، وتعلق قلبها به، لكن الله تعالى

عصمه منها (T).
كما وُصِفَ أبو يوسف بالضِلال المبين
理 .
والمقصود بالضضلال هنا الذهاب عن وجه الثدبير في إيثار اثثين على عشرة مع استوائهم في الانتساب إليه (8). كما وصف الكافرين بالضهالال المبين في

 والضهال هنا هو ضلال عن طريق الجنة

## 

وصف الله تعالى في القرآن الكريم الضضلال بأنه بعيلٌ تارة، وبأنه مبين تارةً أخرى، وسيتم الوقوف إن شاء ألله تعالى هنا على هذه المواضع كما وردت في السياق الققرآني؛ كتجلية ما في ذلك من حكمب وأسرار أطلعنا الله تعالى عليها، وذلك فيماًئاتي: أولًا: وصف الضلال بالمبين: وقد ورد ذلك في ستة عشر موضعا، ومنها:
قوله تعالى:

 أتتسك لصنم تعبده من دون الله؟| إني أراك وكل ألسالكين مسلكك تائهين لا تهتدون أين تسلكون، بل أنتم في حيرة وجهلِ، وأمركم في الجهالة والضالالن، وهذا
 كما وصف قوم نوحِ نوحَّا عليه السالِام بالضـلال بالمبين في قولَّ تعالى :
 . 7.

والثوم هنا هم قوم نوح عليه السلامه، والمعنى: إنا لنراك يا نوح في دعوتك إيانانا قد صرت من الضالين التائهين عن طريق


ه. الغواية الظاهرة.
ه ـ الضالال الظاهر الواضح.
V. V. لا شبهة فيه. ^. هـ ذهابٌ عن الحق.
ولا شك أن جميعها تدور حول المعنى
العام للضهالل، الذي هو عدول عن النـ المنهج عمدًا كان أو سهواًا مما يبين أن الضهلال له وجوه متعددة، متفرعة عن المعنى العام له؛ لتُعالج الموقف المناسب بمعنى يختص بهـ. ثانيًا: وصف الضالال البعيد:

وقد ورد ذلك في سبعة مواضع، منها: وصف الله تعالى الكافرين بالضهلال



$$
\text { [انساء: } 17 v] .
$$

أي: إن الذين كفروا بالله تعالى صدوا عن سبيله قد بعدوا عن المنهج بعدًا عظيما

شاسعا
كما وصف الله تعالى الكافرين أيضًا


 الضهلال هنا هو عدولٌ عن طريق الحّ
 ذي بعيِ، أو فيه بعلٌ لأن الضضال يبعد عن


بخلاف المؤمنين (1)
كما وصف قوم إبراهيم عليه السلام
بالضلال المبين في قوله تعالى:
 [الأنبياء: \&0].
الضهلال هو العدول عن المنهج عدولًا ظاهرًا لا يخفى على عاقل (ب) كما وصف جنود إبليس بالضضالال المّبين في قوله تعالْى: فَا

الضهلال هنا هو الخطأ البين (4)
ويتبين -بعد الرجوع إلى تفسير بعض
النماذج القرآنية التي وصفت الضـلال بالمبين- الملاحظات الآتية: الملاحظة الأولى: إن السواد الألأعظم من الآلات التي وصفت الضيلال بالمبين مكيةٌ حيث بلغ علد المكيات منها أربع عشرة آية، في مقابل آيتين مدنيتين. الملاحظة الثانية: إن الضلال المانيل الذي ورد في المواضع التي ذكر فيها تحتمل المعاني الأتية:

Y. Y. الذطأ البين.

\& \& الخسران الظاهر .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: كباب التأويل، الخخازن }
\end{aligned}
$$

والشُرك بالله، والتحاكم إلى الطاغوت، . الطريق كما وصف الله تعالى قرين السوء والكفر بالله ومالائكته وكتبه ورسله واليوم



الضهلال ثابت للإنسان الضال بالأصالة ملازم لتكوينه، والبعيد مستعارٌّللبالغ في قوة
 كما لا تبلغ سير السائر إلى المكان البّا البعيد إلا بمشقة أو بعيد الزمان، أي: قديم ألصيل، والمعنى: إن تمكن الضالال منه يدل على أنها
 ويتضح منا أن مصطلح الضـالال البعيد في المواضع السابقة التي ذكر فيها يعني أحد خمسة احتمالات:
إما إي ذي بعلي عن الحق والطريق
المستقيم.
th وإما أنه ضلال قديم أصيل. * \# وإما الخروج عن الهنىى والبعد عن

القصد.
** وإما البعد عن الحق بعدَا عظيمًا.
ويتضح أيضًا أن للضهال البعيد أسبابًا،
منها: استحباب الحياة الدنيا على الآخرة؛ والصد عن سبيل الله تعالى والكفر به،

وجربهم؛ حيث كان القوم يتوارثون عمليليات التضليل، والتكذيب لنبي الله نوح صلى

 كذلك، أو أنهم سيصيرون كذلكّ، ولا شك أن هذا الطلب من نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم يحمل معنيّ عظيمًا في الرحمة بذرية الثوم التي ستأتي تباعا إن لم ينالوا عقابهم! حتى لا تحاسب هذه الْدرية على الـي

ممارسات التضليل (Y).
r. التضليل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
 آلْكِكَ
 حيث تبين مذه الآية الكريمة أن فريقًا من أهل الكتاب كانوا يتمنون إضلالد المؤمنين،
 الاعتقاد (t)، والحال أن وبال ضلالي هؤلاء المضلين عائدٌ عليهم، وأما نفس الضهالدل فمحالٌ؛ لأنهم يضلون المؤومنين بالانتقال من الإيمان إلى الكغر، وهم لا يعرفون

الإيمان تط ${ }^{\text {(8) }}$

 من علماء الأزهر صر A)


## 

ورد في القر آن الكريم ما ييين أن الضهلال منه ما كان عن عمدِ يحاسب عليه المير المرء عند الله تعالى، ومنه ما كان عن جهلٍ ونسيانيان، وتوضيح ذلك فيما يأتي: أولًا: ضلال التعمد:
وقد أخذ هذا الموضوع مساحةَ في الخطاب القرآني، ومن أمثلته:

1. ضلال قوم نوح عليه السلام.

 أي: إنك إن تتركهم دون أن تهلكهمب، فأبقيت أحدًا منهم حيّا، سيدعون عباد الله اله تعالى المؤمنين إلى الضلالّل، ولا يلدوا إلا كفرة فجرةً من أمثالثهم، وهذا تعليلٌ لدعاثيا عليهم جميعا بالهنلاك (1). فسيدنا نوحّ صلى الله عليه وسلم عرف أن قومه لن يؤمنوا، بل سيزدادون الون في الكير الكفر، من خلال أمرين: الأول: النص الثقرآني، كما قال تعالى: :


والآخر: الاستقراء؛ فقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، تعرف على طباعهم
 التنسير الوسيط، طنطاوي 10/10/ro.

ثانيًّا: ضلال الجهل والنسيان: ورد ضالال الجهل والنسيان في القرآن

الكريم من خلال جوانب عديدة، منها: 1. الضلال في حق النبي صلى الله عليه وسلم معناه الجهلٍ بالأحكام الشرعية. قال تعالى:

ويترجح أن الضـلال هنا يعني أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان وان ضانِّ جاهلاَلا عن علم الشرائع والأحكام في دين

الله تعالى، فهداه الله تعالى إلى ذلك. ودليل ذلك قوله تعالى:叚

 [اششورى:14]
r. r. تعليم الله للمؤمنين شرائعهم حتى لا يضلوا.

 إن الله تعالى يذكر في هذه الآية الككيمة سبب تولي القرآن الكريم لبيان أحكام الميراث، وهو ألا يذهب الناس إلى طريِ

r. الوصف بالضلال لمن أمعن في

الكفر .
قال تعالْى: الِّا


ومقصود هذه الآلية فيه هأريعة تأويلات: أحدها: أنهم اليهود كفروا بالمسيح، ثم ازدادوا كفرًا لمحمدا، لن تقبل تور توبتهم عند موتهم، وهذا قول قتادة. الثاني: أنهم أمل الكتاب لن تقبل توبتهم؟؛ لننوبِ ارتكبوها مع الإقامة على كفرهم، وهذا قول أبي العالية.
 إظهار التوبة على طريق التورية، فأطلع الله نبيه على سريرتهمه، وهذا قول ابن عباس الراس الرابع: أنهم اليهود والنصارى كفروا بالنبي صلى اللله عليه وسلم بعد إيمانهم قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفرًا إلى حضور آجالهمه،
وهذا قول الحسن)(1).

والذي يترجح من خلال السياق القرآني أن رأي الحسن هو الأقرب إلى الصواب؛ ولذلك وصفوا بعد كل ما صدر منهم بأنهم
 الحق عمدّا وظلمًا.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الظر: تنفير الثقرآن العزيز، ابن أبي زمنين } \\
& . r \cdot r / 1 \\
& \text { (Y) النظر: تفسير القرآن العزيزي، ابن أبي زمنين } \\
& \text { - } 1
\end{aligned}
$$

## الض

فإن هنه الآية جاءت في معرض الحديث عن ابتلاء أصحاب الجنة الجنة حيث اجتهدوا في اجتماعاتهم السرية على أنى يمنعوا الفقراء من حقهم في خيرا خيرات جنتهم، وتعاهدوا فيما بينهم أن يأتوا صباح اليوم التالي لمؤامرتهمه، فيقطفوا جميع الثمار وييعوها أو يدخروها؛ إتى لا يتايتفع الفقراء من هذا الخير، فأحرقت بأمر اللله تعالى ليليَا،
 عن الطريق، من قوة الصدمة، كأنهم لما رأوا جتتهم محترقة سبق إلى ذهنهم أنها لئيت هي، وأنهم ضلوا الطريت، فلما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: بل نحن من حرم خيرها؛ لشؤم عزمنا على البخلى البيل، وبسبن ما وقع منا من العزم على منع المساكين من المنا
 بان لهم ذلك، قال أعدلهم رئيا وعقلًا على وجه التقريع والتشنيع لإخوانه: ألم أقل لكم وقت مشاورتكم على حرمان النقراء هلا تذكرون الله تعالى بالخير، ولم لا تشكرون الئرن نعمه بالإنفاق على الفقراء (8) ؟ ـ ضلال المرأة بنسيانها.

筑:
 فتح الثقدير، الشوكاني بآي

ضالةٍ بأمور، منها إممال الميراث جملةً، وآلا يعطوا أحدَا من الورثة شينَّا، وجعل الحرية للمورث يوصي بماله لمن يشال يشاء من غير قيد، وفي ذلك ضبالٌ أي ضلالِ، إذ يترك ورثنته ضياعًا، ويعطي المال غيرهم، وحرمان من يشاء المورث وإعطاء مني يشاء الماء،

وفي ذلك إثارة تلبغضاءو والعداوة (1). وتأتي هذه الآية الكريمة في فاصلتيا لتبين أنه تعالى يبين أحكامه التي يحتاجيونها فيانيا،
 بييانه، ويعملوا بأحكامه، ولأن لا يضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلهم وعلام علمهـم ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كالك قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلانهم على ملى أنبيائهم، نإذاء أمرتكم بشيء فأتوا منيا منه ما
 r. الشعور بالضلال عند الصلدمة.
 [الثقلم:Yب].

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: زهرة التْفاسير، أبو زهرة \&/ (Y) }
\end{aligned}
$$

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

( أخرجه مسلم في صحيتحه، كتاب الـحمج، باب


## 

．［YAY
ووجه قوله： فَتْ⿰弓⿱㇒⿻二乚力

الضضلال سبب الإذكار، وهو متقدم عليه صار لتعلق كل واحدِ منهما بالآخر، أي：فتذكرها إن ضلت（1）
0．ضلال المسلمين عن معرفة أحكام الدين قبل الإسلام．

 فقد وردت هذه الآية بعد الآية التي سميت آية النساء؛ لما ثبت أن أم عمارة الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت：ما أرى كل شيء إلئ إلا للرجاله، وما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزل قوله تعاللى：الـئ K
 وتأتي هذه الآية ثلثين أنه ما صح وما استقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين والمؤمنات إذا قضى رسول الله أن يختار

رآيا غير ما قضاه الله ورسوله（ع）
ولْما كان الإيمان قد يدعى كذبًا لخفاء （Y）أخرجه الترمني في سنته، أبواب تغسير الثقرآن، باب ومن سورة الأحزاب باب رقمrr｜r وصحتحه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، انظر：إرشاد العقل السليم، أبو السعود

الضلالةّ، ومنها：
أولًا：مخالفة أمر الله تعالى ومعصيتّه：
ورد الححديث عن مخالفة أمر الله
ومعصيته واضحًا في قوله تعالى： كَانَ لِمُقْ



أي：لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعذه، فما دام الأمر كذلك فالك فاذكروا الله تعالى بتوحيده وتعظيمه كما ذكركم بالههداية، وما كتتم من قبله إلا من الضضالين، والضهلال هنا بمعنى الجهل بالمعارف
 أْ أْتَآلَّينَ

 الحقيبية وإن الشاهد هنا هو فاصلة الآية التي تطلب من المسلمين أن يذكروا الله تعالى؛ لهدايته لْهم الإرشادية لأحكام اللدين بعد

هدايته التوفيقية للإسلام．

$$
\begin{aligned}
& \text { الواحدي ص 10V. }
\end{aligned}
$$

## الض

المنافقين، بأنهم أقسموا بالله طاقة ما قدروا، لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونا ونسائنا وأموالنا لخرجنا، ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدندنا، فيقول الله تعالى لهم: لا تقسموا، فإن الأولى بكـم من إيمانكم أن تطيعوا الطاعة المعروفة، والقول الممعروف، بإخلاص القلب، ولا حاجة إلى اليمين، والمعنى: قد عرفت طاعتكم؛ وهي الكذبب والثتكنيب، أي: المعروف منكم الكذب دون الإخلاص،
 بالقول، ومحخالفتكم بالفعل (ع) . لأن طاعة الله وطاعة الرسول بإخلاص الطاعة، وترك النفاق، فإن تولوا فإنما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما حمل من تبليغ الرسالةة، وعليهم ما حملوا من الطاعة له، ثم يأتي هذا الشرط وهو إن تطيعوا رسولكم صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وما على الرسول إلا التبليغ المبين (0) . وقد سبقت الإشارة إلى أن الهداية تأتي في مقابل الضهلالة بكل جوانبها، ومن ثم فإن الاستدلال بهذه الآية يكون من باب

المخالفة.
وقد كان بعض السلف يقول: من أَمرَّ السنة على نفسه قولَا وفعلًا نطق بالحكمة،

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) انظر: البجامع لأحكام القرآن، الثرطبي } \\
& \text { ray/イr }
\end{aligned}
$$


 وغيرها، فعلق الأمر بالإيمان؛ إعلاهمًا بأن من اعترض غير مؤمن، وإن أظهر الإيمان بلسانه (1)
والخيرة هنا تعني أن يختاروا من أمرهم ما شاؤوا، بل يجب عليهم أن يجعلو آلوا آراءهم واختيارهم تبعّا لرأيه عليه السلام، واختياره، والمقصودد هنا كل مؤمن وكل مؤمنة؛ لوقوع ذلك في سياق النفي (ب) . إن هنه الآلية تبين أن من يعص الثي ورسوله في أمر من الأمور، ويعمل برأيه، فخالف الكتاب والسنة، فقد ضل ون طرين الحت، وعدل عن الصراط المستقيب؛ فهو

بين الانحراف عن سنن الصواب (+1).
ثانيًا: عدم طاعة الرسول صلحنى الله عليه وسلم:

لقد برز عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحًا في قوله تعالى:

 وَمَا تأتي هذه الآية في معرض الحليث عن
(1) انظر: نظم الدّرر، البقّاعي 10 (Y/ 10 (Y) .IVV/V انظر: روح البيان، إسماعيل حقي البير (Y)
 .ros/r

ومن أمر البلدعة والهوى على نفسه قولًا علم يعتمدونها في ذلك، ثم تأتي الفاصلة القرآنية أي: بالمتجاوزين حدودهم، اللذين تسلحوا

- بالهوى

وتال تعالى:



[YY

أي: يا داود صلى الله عليه وسلم إنا جعلنالك خحليفةً في الأرض لتدبر الناس بأمرِ نافذ الحكم فيهم، حيث يأمر الله تعالىى أن يحكم بين الناس بالعدل، وألا يميل مع ما يشتهي إذا خالف أمر الله تعالى، فيضله ذلك الهوى عن دين الله تعالى وطريقه جل جلاله، ثم تأتي الفاصن دلة القرى آنية لتبين أن الذين تركوا الإيمان بيوم اللحساب، فضهلوا عن هذا الدين لهـم عذابٌ شديدّ يوم

القيامة)
وقال تعالى :


تَّكُكُوْنَ [الـجاثية: بץ].

أي: إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه، فيكون بذلك




ثالثًا: اتباع الهوى:
لقد ورد اتباع الهوى في آيات عديدة؛
منها:
قوله تعالى: الْ

[الأنعام:707].
أي: قل إني صرفت وزجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل علي من الآيات في أمر
 تعالمى، أو ما تسمونها آلهة، وتأتي
 وإشارة إلى علة الامتتناع عن متابعتهم؛ واستجهالًا لهم، وبيانًا لمبدأ ضلاللهم، فإن المططلوب لُمن تحرى الحق أن يتبع الحجة

ولا يقلد


[الأنعام:119]
أي: وإن كثيرًا من الكافرين ليعدلون عن المنهج المستقيم، متسلحين بما تهوان المان المان أنفسهم من تحيل الميتة وتحريمها بغير



## الض

وقال تعالىى:





إن هذه الآية تبين أن نبينا موسى صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ أشده واستوى وأوتي من الحكم والعلم الشيء الكيكير -وأن هذا جزاء كل محسن في طاعنيه دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، إما وقت مقولته، أو غير ذلك من الأوقات التي

 لوَ

 وعلم الناس أنه من بني إسرائيل. واستغاثته لموسى صلى الله عليه وسلم دليل على أنه صلى الله عليه وسلم بلغ مبلغًا يخاف منه، ويرجى من بيت الميملكي والسلطان، فوكز الذي من عدوه استجابةِ لاستغاثة الإسرائيلي، فأماته من تلك الوكي الوكة؛ لشدتها وقوة موسى صلى الله عليه وسلم، فندم موسى عليه السلام ملما جرى منه، وقالـ الـي هذا من تزيين الشيطان، بوسوستها، فلذلك أجريت ما أجريت، بسبب عداوته البينة،

قد استحق إضلال الله تعالى له على علم منه، بأنه يضله لعلمه أنه يستحق ذلك، ألو أو أنه يضله الله بعد بلوغ العلم إليه، ولا شك أله أن
 رابعًا: انباع الشيطان: لقد ورد اتباع الشيطان واضحَا في آياتِ

عديدة، منها:
قوله تعالى:



حيث جاءت هذه الآيات إثر بيان عظيم شأن الساعة المنبئة عن البعث بيانًا لحالـ بعض المنكرين لها، حيث بينت أن بعض الناس من يجادل في شأن الله تعالى، ويقول
 علم، أي: دون دليل من القرآن الكريم أو من السنة النبوية، ويتع فيما يتعاطاه من المجادلة، أو في كل ما يأتي، وما يذر من الأمور الباطلة، التّي من جمملتها اتباع كل عاتِ متمرد متجرد للفسادة، والمراد هنا إما رؤساء الكفر الثّين يدعون من دونهم إلى الـى الكفر؛ فهم شياطين الإنس، وإما إبليس وجنوده؛ فهم شياطين الجن (Y)
 (Y) انظر: إرشاد العقل السُليم، أبو السعود . $9 \mathrm{r} / \mathrm{T}$

والسوائب(\$)، وقيل: لأضلنهم عن الحق، ولأمنينهم الأماني الباطلة، كطول الحياة، وألا بعث ولا عقاب، ومعنى


لتحريم ما أحل الله تعالىى (غ). خامسًا: اتباع الكبراء والرؤساء: قد برز اتباع الكبراء والرؤساء واضضا

 تين هذه الآية الكريمة أن الكبراءو والسادة هم الذلين لثنوا الكافرين الأتباع، والتعبير عنهم بعنوانا السيادة والكبر؛ كتقوية الاعتذارار، وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة، وقد قري (سادة)؛ و(اسادات) على جمح الجمع -كما ورد عن ابن عامر الشامي-؛ للدلالة على الكثرة، تم تأتي الفاصلة القرآنية لتيبن اعتراف الأتباع بأن الكبراء والسادة الذين هم رؤساؤهم في الشرك والشر، صرفوهم عن طريق الإسلام والتوحيل، بما زينوه لهم من الكفر والشرك، ولا شك أن حال الألتاع حينما قالوا كانت معاناة، وقسوة، وشدة في

العذاب في النار (0). ويلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الكفار





وحرصه على الإضالل (1).

薢

 أي: ألم تر يا محمد صلى اللم الله عليه وسلم الثى النذين يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن والتوراة، ووصفهم بادعاء الإيمان بالثرآن؛ كتأكيد العجيب من حالهمم، وتشديد التوبيخ التالين والاستقباح؛ لُبيان كمال المباينة بين دعوامثم المقتضية حتما للتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين ما صلدر عنهم من الم مخالفة الأمر المحتومه يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الداعي إلى الطنيان، بالحكم على خلاف المنزل إليك، والمنزل على من قبلك، فيعصون الله تعالى، ويطيعون الشيطان، ويريد الشيطان جناّ كان أو إنسا أن أن يضلهم ضلالاَلا بعيدَا عن الحق والهدى (\$) . وقال تعالى:


.[119
أي: لأحرفنهم عن دين الله تعالى إلى دين شرعه لهم إبليس كهيئة البحائر (1) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي


## الالض




وبعد كل ما تقدم من بيان تقليدهم لآبائهم في الكفر، يتضح أنهم عريقون في الضاللة، ومه في الوقت ذاته مقلدون، لا لا يفكرون ولا يتلبرون، بل يطيرون معجلين يقفون خطى آبائهم الضالين غير نالظانيرن الظرين، ولا متعقلين، وقد كان ضالالهم بعد الإنذار والتحذير، وفي ذلك يقول تعالى: ولَا وَلَّدَ



هذه الغمة تذهب عنهمب، وتبين هذه الآية الئلي الكريمة أن الأتباع يقولون عن السادات والكبراء بأنهم أضلوهم السبيل؛ ليبينوا
 قادة الكفر قد نصبوا المصائد والفخْوخ والمشانق؛ حتى يحرفوهم عن الحق. سادشًا: اتباع الآباء:
وتد ورد اتباع الآباء واضححا في قوله تعالى:
锃

حيث إن الآية التاسعة والمستين جاءت تعليلاَ بما جازى الله تعالى الكافرين به من العذاب، وإبداءً للمناسبة، بينه ويين جرمهـهم، فإن جرمهم كان تلقَّا لما وجدوا من الشرك وشعبه، بدون نظر ولا الختيار لما يختاره العقل، فكان جزا اؤهم أنهم يطعمون
 اختيارِ منهم، كما تلقوا دين آبائهم تقليدًا
واعتباُطَا (1).

فإن أولثك القوم وجلوا آباءهم على
ضلالة، فهم على آثار آبائهم يسرعون،
(1) انظر: التتحرير والثتوير، ابن عاشور بF/ IYT.

بمحمل، والكتاب الذي نزل على رسوله محمدد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآنى، والكتاب الني أنزل من قبل، أي: كل الكتب المنزلة من قبل القرآن (1) r. الضالال بعبادة غير الله تعالى.


 [الأعراف: 1 1٪9]. ولما ندم الذين عبدوا العجل الذي وصف جل ثناؤه صفته عند رجوع مولم موسى صلى الله عليه وسلم إليهم، واستسلموا وحلي لموسى صلى الله عليه وسلم، وحكمه
 وذهبوا عن دين الله تعالىى، وكفروا بربهـم' عندها قالوا تأيبين إلى الله تعالىى، منيبين إليه من كفرهم به: . (个) ( ${ }^{\text {( }}$ وفي هذه الآية دليلٌ على أن بني إسرائيل الذين الجتازوا البحر مع نبيهم موسى صلى اللى الله عليه وسلم، ونجوا بغضل الله تعالى من فرعون وقومه، قد خلوا حينما أخرج لهم السامري عجلًا جسدًا له خوارٌّ، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى، ويعد تلبسهم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: تفسير القرآن، السمعني }
\end{aligned}
$$

## 3)

ويقصد بمجالات الضلال هنا تلك النجوانب التي يقع فيها انحراف وضلال،

وهي:
أولًا: العقائد:
سنتناول هنا بيان ضلال الكافرين عن
اتباع الدين، في أصوله ومعتقداته؛ حيث إن القرآن الكريم بين ضلالهم من خلال

جوانب عديدة، منها:
ا. محممله ومفصله.
قال تعالى:
 وَآلَّهِ
 ضَلَ والضهلال هنا بعدّع عن الحق، وقد جاء في رأس هذه الآية أمرٌ للموُ منين بأن يوُ منوا بالله تعالى، أي: يثبتوا على الإيمان، كأن تقول للرجل الواقف: اثبت واقفًا، وقال البعض: هو خطابٌ للمنافقين، النين آمنوا باللسان أن يؤمنوا بالْقلب، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطابٌ لأهل الكتابك، أي: أنهم كما آمنوا بموسى وعيسى -عليهما السلام-، يؤمرون في هذه الآية بأن يؤمنوا
. يسمعون، ولا يفهمون؛ إذ إنهم غافلون (1) وقد وردت آية أخخرى في السيات نفسه تبين أن الذي يختار الكّفر بعد إيمانه فهو ضالٌ قال تعالى
 [ $1 \cdot \wedge$
حيث قيل في معنى هذه الآية: إنه من يتبدل الشدة بالرخاء فقد عدل عن السبيل (Y)، وقيل: من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يعنيه بعد وضوح الحق فقد ضل سواء السبيل " "، والراجح أن أن الكفر هنا ما هو مخرجٌ من الملة، وإن كان السياق القرآني حمالًا للمعاني السابقة. رّ ضلال الكافرين في يأسهـم من رحمة الله.

 حيث إن نبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين طلب من ضيوفه الملالئكة بعدما بشروه بغلام عليم -وهو النبي إسحاق صلى الله عليه وسلم - أن يبينوا له بأي شيء يبشرون؟ فقالوا له: بشرناك بالصدلي، فلا تكن من اليائسين من رحمة الله تعالئى،

(1) الظر: الكشف والثبيان، الثُعلبي (Y) انظر: تفسير الثقرآن العظيم، ابن أبي حاتم

$$
. r \cdot \varepsilon / 1
$$

( ( الظر : معاني الثقر آن وإعرابه، الزجاج / 19 1.

بعبادته أرادوا أن يرجعوا إلى الله تعالى تائبين منيبين، وقبل أن يقبل الله تعالىى توبتهم رجع موسى إلى قومه غضبان ألى أسفًا؛ لأن الله تعالى كان قد أخبره أن قومه قد فتنوا، وأن السامري قد أضلهم؟ فكان رجوعه حال غضبٍ وأسف، فلا تنفع بني إسرائيل الشرائع ما داموا قد كفروا بالعقائد؛ ولنذلك ألقى الألواح وفعل ما فعل بأخيه هارون، إذ إنه أو صاه قبل أن يذهب إلى رئلى ريه أن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين، فابتلدره الِ أنخوه هارون صلى الله عليه وسلم قائلًا له:重

 وعندها استغفر موسى صلى الله عليه وسلم له ولأخيه هارون صلى الله عليه وسلم وطلب أن يدخلا في رحمة الله تعاللى. وقد ورد في آياتِ أخرى أنه ليس هنالك أخل ممن يدعو من دون الله تعالى من من لا ينتصر ولا يستجيب، وذلك مثل قوله

 غَمْلُوْنَ
والمراد: ليس هناك أضل ممن يقف
أمام الأصنام والأوثان، ويطلب منهم اللرزق والخير، وما شابه؛ لأنهم لا يمكن أن يستجيبوا له إلى يوم القيامة، فهم لا

الني هو عبادة الشيطان، فكيف تصرف عقولكم إلى عبادة من لا يرزة ولا يحيي ولا يميت؟|(T). ثانيًا: الأحكام الشرعية:
نتناول منا بيان ضلال المضلين في الأحكام الشرعية، التي تعتبر المفصل كلعقائد، التي سبق ذكر بعضهاما، ومن هذه الأحكام الشرعية: العبادات، والمعاملاتات وسيتم الوقوف على كل واحِّد من هذين الثفرعين، بما يعالئج هذا الموضوع -إن شاء الله تعالى-.
أما العبادات: نقد وردت آية توضح ضلال المتمسكين بغير الله تعالى، وهم





 أي: ومن شأن المعبود الثدرة على النفع والضر، وليس هذا متوفرًا لدى الأوثاني الثي التي هي جمادُ لا تقدر على فعل أي شيء، فها فلا تخبرون الله تعالى بكونهم شفعاء عنيا وهذا إنباء بما ليس بمعلوم الله تعالىى، فإلن قيل: كيف أنبأوا اللهبما لا يعلم؟
(Y) انظر: الوجيز، الواحدي صهq غ.

يأس من رحمة ربه إلا الضضالون الجاهلون النذين خسروا الدنيا والآخرة؟! حيث إن الثُنوط من رحمة الله تعالى كبيرةً، سيما إذا كان من جهة الولد ؟. ــ حكم الله تعالى على الضالين بأنهم لن يهتدوا.
قال تعالىى:

 أي: إن تحرص يا محمد صلى الله عليه وسلم على هدى هؤلاء المشركين على الإيمان بالله تعالى، واتباع الحق، فإلى إلى من أضله الله تعالى لا هادي لها لها فلا تجهد نغسك في أمره، وبلغه ما أرسلت به؛ كـتم الححجة، ثم إنهم ما لهم من نا ناصري ينصرهم من الله تعالى إذا أراد عقوبتهم (ب) ه. المفاصلة العقدية بين الحق والباطل.
قال تعالى:
 .[ ${ }^{[ }$
أي: هذا الدين كله الالتزام به هو الحق، وليس هؤلاء اللذين جعلتمومم معه شركاءيا فماذا بعد عبادة الله تعالئى الحق إلا الضهلال

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: تفسير السمرقندي rOA/r، معالم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : جامع البيان، الطبري Y/ Y/ الت } \tag{Y}
\end{align*}
$$

## الاض

فالجواب هو أن هذا تهكمٌ بهم، ويما عنه قبل إنزال الشرائع الحقة؛ لأنه لا يسمى
 فكأنه تسليةٌ للذين استغفروا اللمشركين قبل ذلك، وفيه دليلّ على أن الغافل غير مكلف بما لا يستند بمعرفته العقل (\$). ثموردت آية أخرى في سياق الضـلال في المعاملات، تبين العلاقة بين الناس بعضهم لبعض، بين فريق المؤمنين المهتلدين، وبين فريق الكافرين الضالين، فقال تعالى:全

 أي: الزموا أمر أنفسكم وإصالاحها، واحفظوها من ملابسة المعاصي والإصرار
على اللنوبو، فواجبٌ عليكم أنفسكم والضلال هنا ليس ضلال الكفر، ولكن في الضصلال عن الحق في الإسلام؛ لأن من المسلمين من يقصرون فيجب دعوتهم إلى الحق، وإذا لم يلتزموا فعندها لا يضر من

دعامم هذه الضهلالة التي مـم فيها (0) وقد وردت آية كريمة تبين أن المشركين حينما أقيمت عليهم الححجة بأمرهم بالإنفاق
 -1・ヘ/\&
 الرازي
(0) الظر: تنسير القرآن التزيز، ابن أبي زمنين $.01 / \mathrm{r}$ وإعلام بانه الذي أنبأوا به باطل؛ فكان بانْهم يخبرونه بشيء لا يتعلق علمه به، كما يخبر

الرجل بما لا يعلمه (1) .
وأما المعاملات: فقد ورد ذلك في آياتِ تيين أن العلاقة بين الإنسان وريه ليست علاقة ضالال؛ لأن الله تعالمى يين الحق من الباطل؛ فإما أن يشكر الإنسان فيهتدي، وإيا


 هذه الآية من تتمة ما تقدم من تأكيد مباينة المشركين، والبراءة منهم، وترك الاستغفار؛ وذلك لأنهم حقت عليهم الكلمة، حيث قامت عليهم الحجة بإبلاز الرسول إليهم ما يتقون، ودلالته إياهم على الصراط السواي، نضلوا عنه فأضلهم الله، فاستحقوا عقابه، إنه تعالى عليمّ بجميع الأشياء (Y وليس من قبيل العادة في القرآن الكريم أن يصف الله تعالى المشركين بأنهم ضالون الون عن طريق الحق، وأن أحكامه تجري عليهم بعد أن هداهم للإسلام؛ حتى يبين لها لهم بالوحي صريحا أو دلالةً ما يجب اتقاؤهو من محظورات الدين، فلا ينزجر أحلّ عما نهي
 (Y) انظر: المصدر السابق (Y (Y)

لكل نتطة من النقطتين السابتتين، وذلك فيما يأتي:
اـ الستهزاء أهل الضلال بالرسول صلى
الله عليه وسلم.

 كَادَ كَيْهِنْ
 أَنَلَّ حيث ييين الله تعالى في هاتين الآيتين أن المشركين إذا رأوا النبي صلى اللي الله عليه وسلم لا يتخذونه إلا هزواً، متساثلين سورالًا فيه عدم تقدير، أمذا الذذي بعث الله رسولًا ثم يتمادون في قلة أدبهم، وبشاعة ألفاظهمه، وزيادة تعليهم على حدود الإنسانية، بقولهم: لقد كاد محمد صلى صلى الله عليه وسلم أن يصرفنا عن طريق الحق، وعن عبادتنا، ولكنتا حبسنا أنفسنا على عبادنـا ونها، ويين الله تعالى أنهم سوف يعلمون آليا حين يرون العذاب -وكانت يوم بدر-من أخلى دينّا أهم أم محمد صلم الله عليه وسلم (\$)، ويجوز أن يكون العذاب في الآخرة عند اللله
Y. Y.استخدام مصطلح الضلال في دعوة
(Y) الظر: الجـامع لأحكام الثرآن، الثقطبي .ro/ハ (ヶ) انظر: تفسير الثقرآن العزيز، ابن أبي زمنين .r71/r

في سيلل الله تعالى توطئةً لأمرهم بالإسلام إذا بهم يقلبون الحق ضلالَالَا، وهذه الآية هي



[يس: عـ،
فإن هذه الآية تأتي في سياق الحليث عن المشركين النين من الككف ما بلغوا؛ حيث تبين أنهم إذا قيل لهم من قبل المؤمنين الثداعين إلى الله تعالى: أنفقوا مما منحكم الله تعالى من الرزق، وهذا لإلانامة الحمجة عليهم؟ لبيان ضلالهمه؛ إذ إنه ليس بعد الكفر ذنب، حينها يردون على المؤمنين بقولهم: إذا لم يشأ الله أن يطعمهم لم نطمهـهم؟ ثم الم تأتي الفاصلة القرآنية لتيين أن المشركين وصلوا إلى عمئ عن الحقيقة؛ حتى قلبوا الموازين نقالوا للمؤمنين: ما أنتم إلا غارقون في الضلال البائن بينونةّة واضحةًّا(1) . ثالثًا: الأخلاق :

ورد في القُرآن الكريم ما ييين أن أهل
الضالال لازمهم صفة البعد الكامل عن الـان الأنلاق، كما أن القرآن الكريم بين أن الدعاة استخذموا مصطلح الضانيلالة في دعوتهم لأقوامهمه، وسيتم الوقوف -إن شاء الله تعالّى- هنا على بعض النماذج القرآنية
(1) انظر: المصدر السابق \&/7६.

## الض

## 

إن الضالال بكل جوانب معناه الشامل تتحدد له مظاهر، يحكم من خحلالنها على أن هذا المظهر دالٌ على الضاهلالّ، وسيتم
 على حدة، من خلال الآتي: أولًا : الشرك بِ بالله تعالى
إن الشُرك بالله تعالىى من الآمور التي يصل من خلالها الإنسان إلى الضهلال اللكبير، ويمكن توضيح هذه الظاهرة من خلال ما يأتي:

1. تفضيل الحياة الدنيا على الآخرة، والصد عن سبيل الله يؤدي إلى الضالال.

 إْ
إن كفار قريش وأمثالهم ممن هم على طريقتهم نفسها قد جعلوا الله تعالى أمثالثالًا في العبادة، أو في التسمية، وكل هذا لألجل الإضلال عن طريق الحق (ب)
وإن الإضلال عن سبيل الله يعني الإضلال عن التوحيد، حيث يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم على
.|Vr/ انظر: مدارك التنزيل، النسفي (Y)

الدعاة لأقوامهم.
وقد ورد ذلك في حق نبي الله تعالى موسى صلى الله عليه وسلم، قال تعالىي: [الشعراء: . ${ }^{[ } \cdot$
أي: (قال موسى لفرعون: فعلت تلك الفعلة التي فعلت، أي: قتلت تلك النفس
 من الجاهلين قبل أن يأتيني من الله وحي بتحريم قتله علي") (1)
ولا شك أن هذا المصطلح يحمل بين جنباته تأدبًا عظيمًا من النبي موسى صلي اله
 فعل تلك الفعلة، وكان من الجاهملين عن معرفة ذلك الحكمب، فهو يبين أن عذره فيما ولا فعل كونه جاههلاَ، ولم تأته الرسالة بعد. وقد ورد في القرآن الككريم ما ييسن أن العبد الصالح الذي انتصر للرسل الثلالثة النذين كذبهم قومهم، قال لقومه: إن اتخذت الهةً من دون الله تعالى إني إذًا لمن المنحرفين عن المنهج، والكافرين بالله،
 [يس: צץ].

ثانيًا: عبادة الأصنام والأوثان:
وقد برز ذلك واضحا في آياتِ، منها:
理
 أي: اذكر أيها الرسول لهؤلاء المشركين النذين تبين كك بالحبجج بطلان شركهم، حين قال إيراهيم عليه السلام لأبيه آزر منكرًا عليه وعلى قومه شركهم وعائبّا عليهم جميعا عبادة الألصنام دون الله تعالى، ثم
 الأصنام في ضلال عن الصن الصراط المستقيم؛

فهو ضلالُ بينُ لا شبهة فيه للهدى (0) وتال تعالى:



 وهذا دعاءٌ من نبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لله تعائى أن يجعل مكة المكا ولمكرمة بلدًا آمنًا، وأن يباعلده الله تعالى وبنيه عن عبادة الأصنام، ثم تعلل الآية الثانية بألن هذه الأصنام أضلت عن الطريق المستقيم كثيرا من الناس، وتأتي الفاصلة القرآنية لتدلر على تأدب نيبنا إيراهيم صلى اللهي عليه اليه وسلم


سبيل التوبيخ بأن يتمتعوا بشهواتهم وعبادة الأوثانان، والأمر يحمل معنى التهايد أيضًا



 كالمأمور به من أمر المطاع (1) r r الإشر اك بالله تعالى ضلالّلُ بعيد قال تعالى:

 هذه الآية تعقيب على الآية السابقة؛ للإشارة إلى أن المراد باتباع غير سبيل المؤمنين اتباع سبيل الككفر، من شرك وكي وغيره،

فعقبه بالتحذير من الشرك الثاع
ومعنى الآية إذا: فقد سلك غير طريق الحق، وضل عن الهلى، ويعد عن الصواب، وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة، وفاتته سعادة الدارين (tr)، وإن كلي ذنب قابلٌ للغفران إلا الإشراك بالثله تعالى،
 الله تعالى من شأنه المغفرة إلا أن يشرك في في عبادته، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (8)
(1) انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي 199 (Y)
 . (ع) انظر: المنتخب، لـجنة من علماء الأزهر ص•

الله عليه وسلم، حينما دعاهم إلثى عبادة الله تعالّى وحده، وبين لهم خموفه وشفقته عليهم من العذاب الأبدي، والشُقاء السرمدي؛ لاستكبارهم وعدم انقيادهم له، وقدحهم فيه أعظم قلحِّ ونسبوه إلى الضارلمال الذي هو عدول عن الطريق، ولم يكتفوا بمجرد الضالال، حتى جعلوه ضلالًا مبينًا واضحَا لكل أحل
r r. دفع شبهة الضلالـل والإغواء عن الرسول صللى الله عليه وسلم.
 [النجم:بم]
فبعد أن أقسم الله تعالى بالقرآن الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بالنجم يبين في هذه الآية الية أن النبي محمدًا النذي أنزل عليه القرآن، والذي هور الني من قريش الثي تعرف نسبه، وشرفه فهو
 باطلاّ، بل هو رشيد مرشد، دالٌ علّى على الله
 ولا عن رأيه أصلاّ، فما القرآن إلا وحيُ من الله تعالى، يجدد إيحاؤه إليه صلى الله عليه

وسلم وقتًا بعد وقت (گ)
ولا شك أنهم قصدواالاستهزاء بالرسول

(£) انظر: مراح لبيد، مححمد بن عمر الـجاوي

يقول: من اتبع منهجي التوحيدي لله فهو مني، ومن عصاني بضلاله أو إضلالئه عن
 وقال تعالى:
 أي: في ضلال بين واضحِ، وأي ضلال
 أي: فليس ما قلتم يصلح للتمسك بها بها وقد اشتركتم وإياهم في الضهلال الواضح البين .لأي أحل (ث)
ثالثًا: الاستهزاء بالرسول صلى عليه وسلم: ورد في القرآن الكريم ما يبين أن الكفار بلغوا من ضالالهم ما جعلهم يستهزئون برسلهم، وهناك بلاك نموذجان من هن
الاستهزاء:

ا ا. الاستهزاء بنبي الله نوح صلى
الله عليه وسلم.
قال تعالى: الْ
 حيث رد الكففار - وهم أشُراف القوم ورؤساؤهم، حيث سموا بالملأ؛ لما يلتمس المس عندهم من المعروف وجودوة الرأي؛ أو لأنهم يملؤون العيون أبهة- على نبيهم نوح صلى
 (Y) انظر: تيسير الكُريم الرّحمن، السعليم صو0ro

خلق الله تعالى السماوات والأرض، وأن الله تعالى معيته مع المتقين، تبين هذه الآلية الكريمة بأسلوب الحعصر أن تأخير المحرم إلى صفر زيادة مبالغة في الكفر والإتم (ب)؛
 من قبل الكافرين، حيث يحالون عنها إذا قاتلوا فيه، ويحرموا مكانه صفرّا، وأما إذا لما لم

يقاتلوا فيه حرموه(ث).
وكأنهم يستهزئون بهذه الأشهر الحرم؛ فإن الذي التزموا به فقط هو موافقة عدة هذه الأشهر، ومي أنها أريعة خلالو العام، فالمصيبة أنهم أحلوا ما ما حرم الله تعالى، وقد ألدا ولد زين لهم عملهم السيجئ، ثم تأتي الفاصلة لتقرير أن الله تعالى لا يكتب الهداية الثوفيقية للقوم النذين وصلوا الثى مرحلة الكفر الخارج عن الملة، والمقصود هنا كفار قريش، رغم أن العبرة بعموم اللفظ لا لا لا لانود

بخصوص اللبب.
خامسًا: القّتل:
لقد برز ضلال التقل واضحَا في قوله


 [الأنعام: •15]. نقد بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة . النظر : تنسير السمرقندي


صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الآية جاءت لتدفع هذا الاستهزاء. وقد سبقت الإشارة إلى آية أخرى، وهي قوله تعالى: :
on on


 حيث يقول المشركون إذا رأوك رأي العين فيتخلونك مهزوعًا به: هل هذا النـي الذي
 عبادة الله، ولو لم نصبر عليها لصرفنا عنها ثم تأتي الفاصلة القر آنية لتبين أنه سوف يعلم المشركون حين يأتيهم عذاب الله تعائلى من

أخطأ طريقا (1)
رابعًا: تُحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله:
وقد ورد ذلك جليًا في قوله تعالى:




 فبعد أن بينت الآيات السابقة بعض أحكام الأشهر الحرم، وأنها أربعة، يوم
(1) انظر: معالم التزيل، البغوي /

أن كفار قريش وغيرهم ممن سار على نفس واني طريقتهم قد خسروا؛ لأنهم وأدوا بناتهمم، Y Y . اعتراف الكافرين بأن المحرمين

هم من أضلهم.
قال تعالى:
[الششراء: 99]
أي: وما دعانا إلى الضلال إلا المجرمون الأوائل ممن سبقنا (\&)
 وسلم عن طاعة أكثر أهل الأرض. قال تعالى:

 إن أهل الله تعالى قليلون عدداًا، وإن كانوا كثيرين وزنًا وخطرّا، وأما الأعدلا ففيهم كثرة؛ فإن لاحظتهم يا محمد صلى ولى الله عليه وسلم فتنوك، وإن صاحبته الاحبهم منعوك عن الحق وقلبوك كا كـ ك لأن المشركين كانوا يدعون إلى عبادة الأوثان فما يتععون بعبادتهم الأوثان إلا ادعاء آلهة بظن منهم (ب) ك وإن ما كان من ظنٍ في القرآن الكريم فهو . ${ }^{\text {(v) }}$


 (7) انظر: تفسير الثقرآن العزيز، ابن أبي زمنين

$$
.9 r / r
$$

انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم (V)

وحرموا البحيرة بعقولهم، فقتلوا الأولاد سفهًا في الرأي خوف الفقر، وحجروا على أنفسهم في أموالهم، ولم يخشوا في في ذلك الفقر، فأبان ذلك عن تناقض آرائهمه وكان من العرب من تقتل الولد سفها بغير حجة منهم في قتلهم؛ وهم ربيعة ومضر، وكانوا يقتلون لأجل الحمية، ومنهم من يقول: . الملانئكة بنات الله الهي
وتأتي الفاصلة القرآنية لتبين أن من فعل هذا قد ضل عن طريق الحق والرشاده، وما كان مهتديًا إلى طريق الصواب (Y) سادشًا: موالاة الأعداء:
لقد عالج القرآن الكريم هذا المظهر اللذي هو علامةٌّ دالةٌ على ضلا في شركه، وذلك من خلال الآتي: ا. دفع شبهة الموالاة للادعاء في حق الله.
قال تعالى:


أي: وما كنت متخذ المضلين أعوانًا(*).

 (Y) انظر: تفسير الثقرآن العزيز، ابن أبي زمنين
 أي: إفكذب نوحّا قومه إذ أخبرهم أنه الله رسولٌ إليهم، يأمرهم بخلع الأنداد، والإقرار بوحدانية الله، والعمل بطاعته، وخالفوا أمر ربهم، ولجوا في طغينانهم يعمهون، فأنجاه الله في الفلك والذين معه من المؤمنين بها(4) r. الضالوالون من الإنس يوبخهم القرآن بأن الأنعام أعلى منهم شأُنًا في الهدلاية.
قال تعالُى:


أي: أأنخطأطريقًا) (ب)
٪ ـ الختم على سمع وثلب الضال،
وكذلك الغشاوة على بصره.
قال تعالى: وكا وَاَضَهَ أي: أفرأيت الكافر الذي اتخذ دينه ما يهو اه، وعدله الله عن المنهج الميس المتقيم على
ما سبق في علمه قبل أن يخلته أنه خالٌ (8) . ه. الضال بغير علم يكون في الدنيا أسوأ الظالمين.

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

$$
\begin{aligned}
& \text {.MT/r } \\
& \text { (ع) انظر : الوجيز، الواحدي ص } 991 .
\end{aligned}
$$

## 

إن للضلال آثارًا عظيمة تحل بكل إلئ
ضالِ في الدنيا والآخرة؛ إذ إن الله تعالى
 تقسبيم هذه الآثار إلى:
أولًا: آثار الضالال في الدنيا:
بالنظر في آيات القرآن الكريم التي أوردت موضوع الضهالا يمكن الخروج بمعرفة آثار الضلال في الدنيا، ومن خلال

جوانب، أهمها:
ا. الضال يضيق صلدره، ولا يتسع
للهداية.

 [اكَ
أي: شديد الضيق، كأنما يصعد في
السماء؛ كشدته وثقله عليه(1) r. ومثال هذا ما لحق بقوم نوح صلى الـي اللهي عليه وسلم وغيره من الغُرق، وغير ذلك من من العذابات؛ فقد قال الله تعالى عن قوم نوح


. Irvo/s


## Slلا

ثانيًا: آثار الضلال في الآخرة:
من آثار الضهلال في الآلخرة: ا. اعتراف الشيطان القرين بضلال من كان معه.
قال تعالى:
 أي: آقال شيطانه الذي كان معان معه في الدنيا: ربنا ما أضللته، ولكّن كان في طي الهي
بعيد عن سبيل الهدى، (0) .
r r. العمى عن الهلى إلى الجنة الجن يوم
القيامة، ومن ثم دخول النار.

 .[vr
أي: (امن كان في الدنيا أممى عن حجر الله تعالى الدالة على وجوجودهو وعلمه وقدرته، فلم يؤمن به، ولم يعبده نهو في الآخرة أشد عمىّ وأخل سبييخا (7)
 وصمًا وبكمًا.





$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المهر السـر السابق ص، } 019 .
\end{aligned}
$$

قال تعالى:

 فإن الله تعالى بين أنه يوجد أظلم ممن كذب على الله تعالى، وافقتى بتحريم
 الناس بجهلٍ، أو افتراء عليه جاهلاً بصدور التحريم (1).
Y. تمكن الشيطان من الضالين. قال تعالى: :
 فإن من جعل الشيطان وليا له من دون الله تعالى فشأنه أن يضله ذلك الشيطان عن الـي طريق الجنة، أو طريق الحق (ثالـ اV الال الأعمال للكافرين.
胹 وضلال الأعمال هنا: جعلها على غير هديت واستقامة (\$)، وذلك من خلاللا إيطالها؛ لانها كانت في طاعة الشيطان(8).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: نتح البيان، الثنوجي /1/\& } \\
& \text { (Y) الظر: إرشاد العثل التُليم، أبو السيود } \\
& \text {.94/7 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ص0.0. }
\end{aligned}
$$

## Jyn

إن القُرآن الكريم قد بين أن هذا المرض الخطير الذي يوصل مرتكبه إلى الخروج من الملة له علاج، لككنه يحتاج إلى صديق في الطلب من الله تعالى لأن ينجيه من ذلك المرض، ويمكن تلخيص العلاج الثقرآني لهذا الضهالال، من خلال الالتي: 1. عدم اتباع الشيطان.

قال تعالى:




والخطاب للجميع فإن الكل لولا نضل الله لاتبع الشيطان إلا القُليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (Y).
r التوبة.



为

 من علماء الأزهر صرس

سَعِهيًا هُ [الإسراء: av].
فإن الإضالال هنا يعني: العدول عن
المنهج؛ لفساد الطبع " (1)

## الالض

等


أي: اططبعواطاءة من صبيم قلوبكم، لا من ظاهر أقوالكم، وذكر الرسول مع الله؛ للإشارة إلى التلازم يينهما، والِّى أن طاعة الرسول واجبة على الأمة؛ لكيلا يتململ اليهود، والمنانتون من إبابة الرسول، زاعمين في نوسوهم الفاسية الفصصل يين طاءة الله وطاءة رسوله، فيعحون الرسول، ويحسبون أنمب يحسنون صنغا، والخطاب

للمنانفين ومن في قلوبهم مرض، (H) هـ هـ الباع سبيل المؤمنين.
 مَا化 [انساء: 110]
ثإن سيليل المؤمنين هو دين الله تعالى (5).

موضو عات ذات صلة:
الاستقامة، الصد عن سبيل الله، الغلو، اللفساد، الكفر، الهداية
" مَّ .[VI-TA
فإن إخلاص الثوحيل، ونبذ كل أثر
للشرك في العبادة لله تعالى، والتنزه عن قتل النفوس التي حرم الله تعالى، والبعد عن اللزنى اللذي عليه إثم عظيم في الدنيا والآلانرة
 صدقوا في إيمانهم، وأتبعوا ذلك بالطاعاتات، والأعمال الصالحات، فهؤلاء يجعل الله لهم مكان السيئات الحسنات، فيثابون عليها أجزل الثواب، وهكذا مضى أمر الله تعالى، فإن من تاب من إثمه، وظهر أثر ذلك في إقباله على الطاعة، واجتنابه المعصبية، فهو الذي يقبل الله توبته، وبها يرجع إلى ربه بعد - نفاره
r. قال تعالى:

حيث هأمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من ذكره، بالتهليل والتحميد وألتبيح
 ؟. طاعة الله تعالى، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. تال تالى:

