

عناصر الموضوع

| Yry | هِ＊ |
| :---: | :---: |
| Yw | اثضّ |
| Yrร | al｜ |
| YM4 |  |
| Y\＆1 | ور｜（1） |
| Y\＆V |  |



## 

أولًا: المعنى اللغوي:
قال ابن نارس: الضاد والراء ثلاثة أصول، الأول: خحلاف النفع، والثاني: اجتماع الشيء،
 اسم ما يضر، وهو عدم الخخير، وهو كل ما ما ينال الإنسان من الهز اله اله وسوء الحال، أي: ما كان من سوء الحال والفقر والثشدة والبلاء في البدن(+1). ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:





جلب إليه ضُرَا.




 [الحج:باب]
فالأول يعني به الضر والنفع اللذان بالقصد والارادة؛ تنيها أنه لا يقصد في ذلك ضبرّا ولا


بقصدهي() ${ }^{\text {(8) }}$

الثمفردات، الر اغب الأصفهاني صץ • 0- ع 0.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مقاييس اللغة، ابن فارس }
\end{aligned}
$$

## 向

## 

ورد الجذر اض ر ره في القرآن الكريم（V\＆）، وتكرر لفظ الأضر＂（IT）مرة（1）． والصيغ التي وردت، هي：



a aned

الفعل المضارع المصدر
［IY：بي
［IVV：

［1］［10： 9 ［
禹＂


盾

rr
ra

9

## 1


r
مصدر من الرباعي


وجاء الضر في القرآن بمعناه في اللغة وهو：سوء الححال إما في الثنفس، أو البدن، أو ．المال

## 

## البؤس:

البؤس لغة:
 ورجلُ ذو بأسي ويئيُّ أي: شجاعٌ. والبؤس: الشدة في العيش. والمبتئس: المفتعل من
 والبؤس هو والبأس: الشدة، والقوة، والضرر، والمكروب، لكن البؤس في الفقر والحرب أكثر، والبأس والبأساء في الشكاية والتنكيل أكثر (ث) والئ
 والضراء: المرض والزمانة(8).

البؤس اصططلاحًا:
لا يخرج عن معناه اللغوي. الصلة بين البؤس والضر:

 وقيل: البأساء عبارة عن تضبيق جهات الخير والمينفعة عليه، والضراء عبارة عن انفتاح

جهات الشر والآّة والألم عليد

أذي: الهمزة والذال والياء أحلُّ واحلُّ: وهو الشيء تتكرهد ولا تقر عليه (ث)، والأذى قد


> (Y) الككليات، الكفوي (Y / (Y)
> 7T/ / / 1 ( 1 (


#  

 في الأموال، وإنما هو أذى بالألسنة(1) .

الأذى اصطلاحًا:
لا يخرج عن معناه اللغوي.
الصلة بين الضر والأذى:
الأذى: هو الألم الخخفيف وهو لا ييلغ حد الضر (Y)

السراء لغة:
اليسر، والضراء: العسر، وقيل: كثرة المال وقلته(ث)، وقيل: السراء: الرخخاء، والضراء: الشدة، وقيل: السراء في الحياة، والضر اء بعد المراء الموت(ع)

السراء اصطلاحًا:
لا يخرج عن معناه اللغوي.
الصلة بين الضراء والألراء: علاقة تضاد، فالضّراء ضد السراء.

أولياءه( (Y) لأن الله تعالى لا يجوز عليه المضار والمنافع (4)، وأنه غني عنه، وسيقيم دينه، ويعز عباده المؤمنين (8). وقيل: هذا تهليد معناه: مم يظنون الشقاق مع الرسول، وهم به يشاقونه، وليس كذلكّ، بل الشقاق مع الله، فإن محمدّا رسول الله، ما عليه إلا اللباغ، فإن ضروا ضروا الرسل، لكر الكن الله منزه عن أن يتضرر بكفر كافر وفسق فاسق وبعضهم أول الآية ردًا وإنكارًا؛ لظن الخوف(7)، والككلام على حذف مضافيف، والمرادأولياء الله مثلا؛ للقرينة العقلية عليه، وفي حذف ذلكو وتعليت نفي الضرير به تعالى تشريف للمؤمنين، وإيذان بأن مضارنتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالىى، وفي ذلك

 يعني: إن لم تؤمنوا به فلا تنقصون من من ملكه شينًا، ويقال: إهلاككم لا ينقصه شينًا،
 (Y) انظر: جامع البيان، الطبري، (Y) (Y)

 أبو حيان، لآVO، تيسير الكُريم الرحمن، السعدي، ص. 10 .

 (V)

## الألأيب الآر آنية في عرض الضر

عرض القرآن الكريم الضر في ثلاث
صور مختلفة، ومي:
أولًا: نتي إلحاق الضر بالله تعالى: الله تعالى منزه عن أن يتضرر بكفر كافر

وفسق فاسق (1)




 (用)


.[IvV


 وبَ وغيرها. ومجمل أقوال المفسرين في قوله تعالى: تِ تعالى، فما ضر إلا نفسه، بفوات الإيمان في الدنيا، وحصول العذاب
 من ثوابه، وخذلهم فلم فلم يوفقهم لما وفق إليه
(1) مفاتيح الغيب، الرازي MA/ (1)

## 㟶

ثانيًّا: نفي إلحاق الضرر من المتخلوق للمخلوق:

الله تعالى متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا منا من
行
 وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون،
 ودفع المضار عنهم، وليثقوا به في تحصيل مطالبهم، وأما من توكل على غيره، فإنه مخذول، غير مدرك كـما أمل (0) وأنه لن يصيبنا خير ولا شر، ولا ولا خوف ولا رجاء، ولا شدة ولا رخحاء، إلا ماهو هو مقدر علينا مكتوب عند الله، وكونه مكتوب علا علا مند الله يدل على كونه معلومًا عند الله مقضيًا
 يترجح إلا بترجيح الواجبب، والممكنات بأسرها متتهية إلى قضائثه وقدره (T) لذا ورد نفي إلحاق الضر من المخلوق للمخلوق في آيات كثيرة، ويين الله فيها أن النفع والضر "لا يحصلان إلا بمشيئته (V)


والآداب، باب تحريم الظُمه، رقم rovv.

 (V)

إن ربي على كل شيء حفيظ (1) وقوله تعالى:



أي: لا تضروا اللهبترك امتمال أمره بالنفير شينًا أو لا تضروار رسول الله صلى الله عليا وسلم بترك نصرته والنفير معه شينًا، ومن جملة مقدوراته تعذيبكم والاستبدال بكم والكناية -في قول الحسن- راجعة إلى الله تعالى، أي: لا تضروا الله؛ لأنه غني عن العالمين، وفي قول الباقين يعود إلى الرمول صلى الله عليه وسلم، أين: لا تضروا الرسول؛ لأن الله عصمه من الناس، ولأنه تعالى لا يخذله إن تثالقتلم عنه (ب) . روى مسلم بسنده عن أبي ذرِ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا خري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)



فتح الثقدير، الشو كاني


المعاني، الألوّسي، • // \$9.
أخرجه مسسلم في صصيسه، كتاب البر والصلة

كانوا يعادونه ويقصدونه بالسووء، فما قدر
 يحبونه، فما قلد على إيصال نفع من منافي الدنيا إليهم، والعاجز عن الإضرار والنفع

كيف يعقل أن يكون إلهَّ؟|(1). فإذا كان هذا عيسى بن مرني وصفه قومه بالألوهية والربوبية وغيرها منا من الأوصاف، ما استطاع دفع الضرر عن نفسنهـ، ولا عن غيره، فنيره أعجز من آن يلحق ضرزًا بغيره، إلا بإذنه تعالى.


|r
قيل: هذا وصف لكل ملا مخلوق أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما الثنانع والضار مو الحق تعالى (8)
بعد أن تيين لنا نفي إلحاق الضضرر من المشخلوق للمخلوق إلا بإذن الله، فلابد من الإرشاد إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار بالإتيان بالأسباب التي تدند الضا عن المُخلوقين، والتي سيأتي بيانها - إن شاء الله-؛ لأن المنفي عنه هو استطاعة المنيخلون للضر، وليس نفي وقوع الضر، فوقوع انوعه ثابت


 ( (\%) انظر: مغاتيح النيب، الرازي، تيسر الكريم الرحمن، السعدي ص صVo.

شابا هؤلاء النذين هموا لك أن يزيلوك عن عن الحق في أمر هذا الخخائن من قومه وعشيرته من شيء؛ لأن الله مثبتك ومسددك في في أمورك، ومبين لك أمر من سعوا في إضلالك عن الحق في أمره، ففاضهحه وإياهم، فأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حفظت الله

فحفظك وسلدك (1)
ومن ذلك قوله تعالى:


.[v7
قيل مو: عيسى بن مريم، أي: لا يستطيع
أن يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلايا والمصائب في الأنفس والأموال، ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان والسعة والخصب، ولان كان كل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع فبأقدار الله وتمكينه، فكانّه لا يملك منه شيئّا، وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للثبربية حيث جعله لا يستطيع ضرًا ولا نفعًا، وصفة الرّا أن يكون قادرًاعلى كل شيء لا يخرج مقدر على قدرته وهذا دليل آخر على فساد قول النصارى، وهو يحتمل أنواعًا من الحجة، أن اليهود

[^0], الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسرافت ولا إقتار، بحسب قدر قـرته في يساره،

 كا
 قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها وللد، فأرضعت له وللده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف.
 بأن تدفعه عنها؛ لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا وللدته حتى تسقيه اللبن الني لا يعيش بدون تناوله غاللبا، ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت، ولْ لكّن إن كانت مضارة لأبيه، فلا يحل لها ذلك، كما لا يحا له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها لها، ولهذا قال: أن ينتزع الولد منها إضرارا بها وقوله تعالى: قيل: في عدم الضرار لقريبه، قاله مـجاهد والشعبي والضحاك؛ وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والثقيام بحقوقها وعدم الإضرار بلد بها ولا وهو قول الجمهور؛ وقد استدل بذلك من ذهب من الحنغية والحنابلة إلى و جوب نفقة
 وفي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (كنت خلف النبي صلى الله حليه وسلم يوما، نقال: (يا غلام) إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجلد تجاهك، وإذا سألت فسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو الجتمعت ملى أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لكك ولو الو اجتمعت على أن يضروكك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقالم
. وجفت الصحف) (Y)
ثالثًا: النهي عن إلحاق الضهر التعامل:

ا ـ والد المولود ووالدته.



 قوله:
 المترر الو جيز في الكتابب التعزيز، ابن عطية . \&q1/1
أخر جه التر مذي في سننه، أبواب صفة القيامة،

قال الترمذي: حـيث حسن صحيح.



من الكديون، فأما ما كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم، فإنما هو على وجه الأمأمر والنهي


 [الققة:: وكتج وما أثبه ذلك، فالواجب إذا كان المأمورون فيها مخاطبين بقوله: اكِّإِن
 أثشه منه بأن يكون مردودا على الكاتب والشهيد، ومع ذلك إن الكاتب والشهيد لو لو كانا هما المنهيين عن الضرار لثيل: وإن يفعلا فإنه فسوق بهما، لأنهما اثنان، وإنما

 المخاطب، فتوجيه الككلام إلى ما كان نظيرا لما في سياق الآية، أولى من توجيهه إلى ما ما كان منعدلا عنها)(5)
وقال ابن عاشور رحمه الله: النهي عن المضارة، وهي تحتمل أن يكون الكاتب والثهيد مصدرًا للإضرار، أو أن يكون المكتوب له والمشهود له مصدرًا للإضرار؛ لأن (يضار) يحتمل البناء للمعلوم وللمجهول، ولعل اختيار هذه المادة هنا معصود؛ لاحتمالها حكمين؛ ليكون الكالام موجها فيحمل على كلا معنيه؛ لعدم
(乏) جامع البيان، الطبري IV/0.

الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف (1) ،ومن هدايات الآية: أنه عبر عن الوالد بالم المولود له؛ إيماء إلى أنه الحقيق بهذا الحكمب؛ لأن منافع الولد منجزة إليه، وهو لاحق به ومعتز به في القبيلة، حسب مصططلح الأمم، فهو الأجلدر بإعاشته، وتقويم وسائلها (\$)، وفي الآية دلالة على: العلى وجوب نفقة الأقارب المعسرين، على القُريب الوارث الموسر||(4)
Y. ب. الكاتب والشهود. قال تعالى: شَّهِ قال الطبري رحمه الله: (امعنى ذلك: ولا يضار كاتب ولا شهيدل، بمعنى: ولا يضارهما من استكتب هذا أو إوتشها وند هذا بأن يأبى على هذا إلا أن يكتب له، وهو مشغول بأمر نفسه، ويابى على هذا إلىا إلا أن يجيب إلى الشهادة وهو غير فارغ، وإنما قلنا هذا القول؛ لأن الخطاب من الله عز وجل في هذه الآية من مبتدئها إلى انتضائها علما وجه افعلوا أو لا تفعلوا، إنما هو خطاب لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب والمشهود لهم أو عليهم بالذلي تداينوه بينهم

$$
\begin{aligned}
& \text { EVV/\ (1) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير (Y) } \\
& \text {. § التتحرير والتنوير (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

## 

هناك عدة وسائل لدفع الضر في القرآن
الكريم، منها:
أولًا : الالتجاء إلى اللى تله تعالى : يخبرنا الله تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك لـله فإله ماللك كل شيء وخالقّه وربه، فال تعالى:
 اكَ قال ابن عباس ومجاهلد: أي: دائمًا، وقيل: واججبّا، قيل: خالصَا، آي: له العبادة وحده ممن في السموات والأرض، كقوله تعالى: :



 ثم أخبر أنه مالك النفع والضر، قال تعالى:
 وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضيله عليهمّ، وإحسانه إليهمّ، وعلموا أن كل ما يتقلبون فيه من نعمة منه سبحانه، نم أخبر سبحانه عن طبيعة الإنسان من حيث هو، إذا مسه الضر، من مرضه أو مصيبة اجتهد في الدعاء، وسآل الله في

تنافيهما، وهذا من وجه الإعجاز.
والمضارة: إدخال الضر بألن يوق المتعاقدان الشاهدين والكاتب في اللحرام والخخارة، أو ما يجر إلى العقوبة، وأن يوقع الشاهدان أحد المتعاقدين في إشاعة حق أو تعب في الإجابة إلى الشهادة. وقد الحد أُخذ فقهاؤنا من هذه الآية أحكامًا كثيرة الألـا تتفرع عن الإضرار؛ منها ركوب الشاهاهلد من الـا المسافة البعيدة، ومنها ترك استفساره بعد المدة الطويلة التي هي مظنة النّسيان، ومنها استفساره استفسارًا يوقعه في الاضطرابا ويؤخذ منها أنه ينبني لولاة الأمور جعل جانب من مال بيت المال لدفع مصاريف انتقال الشهود وإقامتهم في غير بلدهم وتعويض ما سينالهم من ذلك الانتقال من الخخسائر المالية في إضاعة عائلاتهمه إعانة على إقامة العدل بقدر الطاقة والسعةل| (1) والآية تدل على النهي عن مضارة الكاتب والشّهود.

[^1]قَ وقوله:


[ [\&9
وقوله: :




㞔
 كل هذه الآيات تشير إلى لجوء الإنسان وقت الضر إلى إله واحد، أحد صمد، ولعلمهم أنه لا يكثف الضر إلا إلا هور حتى المشركون اللذين عبدوا من دون الله أصنامًا، يتوجهون إليها وقت الريخاءي، إذا أصابهم الضر نسوا ما كانوا يعبدون من قبل، ورجعوا إلى الفطرة السليمة، وتضرعوا إليه تعالى؛ لُعلمهم أنها لا تنفع ولا تضر، اليُ حتى اليّى فرعون الذي طغى وتجبر حين توسط البحر وعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه كما في قوله



جميع أحواله؛ قائمًا وقاعدًا ومضجعان، وفائدة ذكر هذه الأحوال: أن المضرور لا
 عنه الضر، فهو يدعونا في حالاته كلها كلها (1) كا

 يريد الأسقام والأمراض والحاجة إلاج
 يقال: جأر يجأر جئورًا (ب)، ويقال: جأر الرجل إلى الله، أي: تضرع بالدعاء (ب) ، قال

فطافت ثلانًا بين يوم وليلةٍ وكان النكير
أن تضيف وتجأرا
فذكر الله تعالىى: أن الإنسان في وقت
الكرب، يبتهل إلى ربه بألدعاء في جميع أحواله، فإذا فرج الله كربه، أعرض عو عني ذكر ربه ونسي ما كان فيه، ومنه قوله تعالى:




التنزيل، النسفي r/r - Ir
(Y) انظر: جالمع الّْبان، الطبري

 (£) انظر:" أدب الكاتب، ابن قتيّة الدينوري، .riv/l
 أدب النكاتب، الجو اليقي 1/99.

والضر، أي: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله تعالى، كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارًا من رسول الله الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فذهب هاربًا فركب في البحر ليدخل الحبشة، فجاءهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهـم لبعض: إنه لا يغني منكم إلا أن تدعو الله وحده، فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره، فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي علي علي لئن لئن أخرجتني

 فرجع الثى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فأسلم وحسن إسلامه( (Y) ، وهكذا الإنسان حتى الكافر، إذا ضاقت به الْحيل، ولم يجد منفذّا، لجأ إلى المنفذ الحقيقي، الذي لا

ينسد.
ثانيًا: اتخاذ الأسباب الواقية:
من وسائل دفع الضر:

ا ـ اتخاذ الأسباب الو اقية قبل وقوع
الضرر.
فالوقاية خير من العلاج، فكل من رزقه الله تعالى الهداية والسداد والتوفيق والرشاد، فإنه مستنى من قوله تعالى (Y) وعهبدالحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى





 أَكْكِبِبِينَ




فوجب على الإنسان أن يكون مشغولاًا
بالمنعم وقت النعمة، وملتجئًا إليه في كل أوقاته.
قال القرطبي: اوهذله الحالة التي ذكرها الله تعالى لا تختص بأهل الكفر، بل تتفق لكثير من المسلمين، تلين ألسنتهم باللدعاء الواء وقلوبهم بالتششوع والتذللل، عند نزول ما ما يكرهون، وتضرعوا لرفع ما نزل بهم من من الضر ودفع ما أصابهم من المكروروه، ومما لما
 يشعر به لفظ الناس ولفظ الإنسان|"(1)

 نموذجًا للالتجاء إلى الله وقت الشدة


أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب،
فليكثر الدعاء عند الرخاء) (ب) Y. Y التقوى والصبر والتو كلـ قال تعالى:

 وقوله تعالى: :

 في الآية الأولى يرشدهم الله تعالى اللى السلامة من شر الأشرار، وكيد الفجاري الواري باستعمال الصبر والثتوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شا شاء كان وما لما لم يشا لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل على على الله كفاه، ثم شرع في ذكر قصة غزوة أحد وما وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين، والتميز بين

المؤمنين والمنافقين وبيان الصابرين (ع) وقيل: فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد وعد الثله عليها النصر -وهي الصبر والتقوى- فلن ( $\left.{ }^{( }\right)$

 قال الترمذي: غريب.






 هذه الآية في وصف حال غير المؤمن، أما فالمؤمن فإنه يعرف الله في اللسراء والضراء، ولا تنقطع صلته بالله على أي حال كان، كما قال صلى الله عليه وسلم: (عحبًا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له اله الضاء إلا كان خيرًا له، إن أصابته خراء صرا صبر فكان الها
 له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن)(1) . فمن كان في وقت النعمة مشغولًا لا بالمنعم، لزم أن يكون وقن وقت البلاء مشغولًا لألا
 كان نظره أبذًا على مطلوب واحدي وانـ وكان
 ومن كان كذلك وقت البلاه، وفي وقت النعماء، غرقًا في بحر السعادات، وات واصلا ولا

إلى أتصى الكمالات (Y) ومن شأنه أن يكون كثير الدياع الـياء والتضرع في أوقات الراحة والرفاهية، حتى يكون مجاب اللدعوة وقت المححنة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من سره
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهي هد والرقائقّ، باب المّؤمن أمره كله خيرٌ، رقم

واعلم أن المؤمن إذا ابتلي ببلية ومحنة وجب عليه أن يكون راضيًا بقضاء الله غير معترض بالقلب واللّسان عليه، وإنما وجب عليه ذلك؛ لأن الله تعالى مالك على الإطلاق، وملك بالاستحقاق، فله أن يفعل في ملكه ما يشاء، كما يشاء، ولأنه تعالى الىا حكيم على الإطلاق منزه عن فعل الباطل والعبث، فكل ما فعله فهو حكمة وصواب وإذا كان كذلك فحينئذ يعلم أنه تعالى إن أبقى عليه تلك المحبة فهو عدل، وإن أزالها فهو فضل، فحيثئذ عليه الصبر والسكوت

وترك الغلق والاضطراب (ع) \& \& إصلاح النفوس.
بفعل الخخيرات ولزوم الشّرع بما فيه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، والاستقامة على الدين، وطاعة الله وغيرها. قال تعالى:

 [المائة:: 1.0]]
ذكر السمرقندي: من أسباب دفع الضر، ما روي عن أبي بكر الصديق رضي اللّا الله عنه:

 رأي برأيه، فعليكم بخويصة أنفسكمم. وروى عمر بن جابر اللخمي عن أبي أمية قال:

يضركم مكرهمه بل يجعل الله مكرهم في نحور هم؟؛ لأن محيط بهم علمه وقم وقدرته، فلا منفذ لُهم، ولا يخفى عليهم منهم شيء (1) . س. الرضا بقضاء الله وقدره.


 عَحْنَ

فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم
الضر
إلا أن هناك من يرى أن الشكوى تقدح
 اللرضا بقضاء الله لا تقدح في الصير الصبر، وفي ذلك قيل: أليس أن الشكوى تقدح في كون
 الآية؟.
الجواب: قال سفيان بن عيينه رحمه الله:
 إذا كان في شكواه راضيًا بقضضاء الله؛ إذ ليس من شرط الصبر استحلاء البلاء، ألم تسمع






( ${ }^{(\mu)}$ (

المنكر (4)
وتال ابن زيد: معنى الآية الهِ
 يضركم ضلالن الأسلاف إذا اهتديتم(2) . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي
 يقول: إذا ما أطاعني العبد فيما أمرته من الحالال والحرام فلا يضره من ضل إلذا إنا عمل بما أمرته به. وأخرج ابن جرير من من طرين الضحاكاك عن ابن عباس الآية: ما لم يكن سيفًا أو سوطًا (0) .
ثالثًا: المصالحة والتفاهم: وذلك بمصانعة أهل الدنيا لدنيامه، وتحب أهل الأخرة لآخرتهم، وتخفي ذنبك بينك ويين ريك فإنك إن فعلت ذلك
 تحب من أحب الله من أحمر وأيض، وأن تجتبب الغيب وقيل: اشتغال الإنسان بخاصة نفسه وتركه العرض لمعائب الناس والبحث عن أحوالهمه، فإنهم لا يسألون عن حماله اله، فلا







سألت أبا نعلبة الخشني عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أبا ثعلبة التمروا بالمعروف، وتناموا عن المنكر، فإذا
 ذي رأي برايه نعليك بنفسك، فإِن من بعدكم أياما الصابر المتمسك يومئذ بمثل الذي أنتم علبه له كأجر خمسين عاملًا . قالوا يا رسول الله: كاجر خمسين عاملًا منهم؟ ثال: لا بل كالجر خمسين عاملًا منكم)(1). وقيل: حفظ النفس من ملابسة المعاصي والإصرار على اللنوب وقيل: الجتهدوا في إصلاتحها وكمالها وإلزامها سلوك الصر الو المستقيم، فإنكمبإذا أصلحتم لا يضركم من ضل عل عن الصراط؛ إلما ولم يهتد إلى الدين الثويم، إنما يضر نفسه، ولا يتم هدى الإنسان إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن
(أخر جه أبو داوود في سننه، كتاب المـلاحمب،
 والتُرمذي في سننه، أبو اب تفسير الثقر آن، باب

قالْ التّرمذي: حديث حسن غريب. وضعفه الألبّني في ضعيف الـجامع، رقم





## آثار تزول

لحوق الضرر بالإنسان له آثار ونتائج،
منها:
أولًا: الإخلاص لله تعالى عند اشتداد
الضر :
عند اشتداد الضر على الإنسان مسلمّا
 الضر، فينيب ويتضرع إلى الله تعالىى، وقد



 ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله، كما اتفق لعكر مة بن أبي جهل كما ما ذهب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فذهب هاربتا، فركب في البحر
 القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعو الله وحله. فقال عكرمة في نغسه: والله لُن كان لا ينفع في البحر غيره، فإنه لا ينفع في البر غيره، اللّهم لك علي علي عهلد، لثن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في في يديه، فلأجلنه رعونا رحيمًا. فخرجن الِّيوا من البحر، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموحسن إسلامه، رضي الله عنه

عَمْ .
وقوله تعالى:或
 [الاسراء: 10].



ومن صور المصالحة والثفاهم في الإسلام، والتي كانت سبيًا لدفع الضر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة بالمصالحة مع اليهود وإبرام العهود، حتى يأمن المسلمين شرمم، واستطلع بذلك دفع ضرهم وأذاهم عن


لأن اليأس عند وقوع الشدة فيه أغلب. وهذه الحالة عند اشتداد الضر يستدل بها في إثبات وجود الله تعالى، ونفي الشركا عنه تعالى، وقد ذكر الإمام الألوسي فئي
 لبعض الأئمة: أثبت لي وجود اللهت تعالى ولا تذكر لي الجوهر والعرض. البحر؟ قال نعم، قال: نهل عصفت الريح؟ قال: نعم، قال: هل أشرفت بك الـن السفينة على الغرق؟ قال: نعم، قال: يئست من نفع من في السفينة ونحومم من المخلونيون لك وإنجائهم مما أنت فيه إياك، قال: نعم، قال:
ذلك هو الله عز وجل فاستحسن ذلكه( ${ }^{\text {(0) }}$. ثانيًا: بيان عجز الآلهة المزعومة عند اللججوء إليها حال الضر : إن ما تم ذكره -سابقًا- من أن الكغفار حينما يشتد عليهم الضر ينسوا آلهتهم ولا يرجعون إليها بل يرجعون إلى الإله الحق، النذي يملك النفع والضر، دليل واضح في الير الئي إثبات عجز الآلهة المزعورمة عن دفع ضر ألمر أو جلب نفع. وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على ذلك: منها: ما ذكر مقارنة بين القادر الذي يخلق من العدم ثم يعيد الخلق من بعد بـد فنائه، وبين العاجز وهو الآلّهة التي يعبدونها،
(0) روح المعاني، الألوسي 110/10.
. ${ }^{\text {(1) }}$
ومعنى الآية: أن الكفار إنما يتعقدون في
أصنامهم وسائر معبوداتهم أنها نافعة لهم في في غير هذه الحالة، أمام في هذه الحالة فإلن كلم واحد منهم يعلم بالكطرة علمًا لا يقدر على الـا مدافعته أن الأصنام ونحوها لا فعل لها (Y) وفي معنى هذه الآية جاءت آيات
 حَ وَفَرِهُوا عِهَ





 إلى غير ذلك من الآيات (ب) وتصة فرعون مع شدة كفره يعترف بالله ساعة الضر والهلاك ويرجع إلى فطرته، فالرجوع إلى الله تعالى من سائر الناس ساعة الكرب والشدة دليليل على ما هو كا كامن الئر في نفوسهم من الفطرة التي نطرهم الله عليها (8).
وخصص الله الشدة في البحر بالذكر؛

فصفات الآلهة الضعف والنعجز، وهي غير قادرة على الخلق، ولا تستطيع نصر نفسها ولا عابديها، لا تجيب ولا ولا تضر ولا تنفع، فاقدة كل الدو الحواس، لا لا تملك من أمر نفسها شيئا، كما صورها
سيدنا إبراهيم عليه السلام.


 وقوله:
 (10)
 يَنِطِقُونِ
为 تَقْقِلُوَجِ انظر كيف استطاع سيدنا إبراهيم عليه اللسلام إثبات عجز الآلهة وإقامة الحّا عابديها. كما ستبرأ من عابديها يوم القيامة،信

.[174

 , رِشِرْ
فاطر/r|-£|.

قال تعالىى: كَ تُوْْتَكُونَ
ومنها: ماوضح الله فيه ثلاث احتمالات
لإثبات عجز الآلهة.
قال تعانىى:
أَنَْلِقُوِتِ بَلَ لَايوُقِنْونَ
 والاحتمال الرابع هو أن يكون هناكُ خالق غير هذه المخخلوقات وأن يتصف هذا اللخالق بصفات لا تشبه صفات المخلوق وهو الاحتمال الصححيح. وكذلك سيدنا إبراهيم عليه اللهام استطاع أن يثبت قلرة الله تعالى بإبثبات عجز غيره ممن أدعى الالكوهية، في ذلك يقول اللـي تعالى: اَّ




وغيرها من الآيات الكثيرة التّي تدل على عجز الآلهة عند اللجوء إليها في كثف الضان الضير
 (1)



ويعرض عند الرخاء، كذلك المسرفون وهم المحجاوزون الحد في الكفر والمعصية في عملهم|"( ${ }^{\text {ع }}$
وقيل: يراد به المشركون الذين يرون
 ودفع الضر، فهم إذا شفاهم الله عظموا أصنامهم وأضافوا ذلك الشفاء لُها (8) إلا أن الله استثنى من هذه الصفات اللذميمة من رزقه الله الهداية واللدداد والثّوفيق والرشاد من عباده المؤمنين بقوله:理


 قالل الفراء: هذا استيناء منقطع معناه: لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات فإنهم إن نالتهم شدة صبروا، وإن نالوا والوا نعمة شكروا، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كير هو الجنة (1). فالمؤمن يزداد إيمانًا بكشف الضر عنرا ونه، أما الكافر فيزداد طغيانًا وكفرّا، ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 إلا كان خيرًا له، إن أصابته ضراء فصبر كان

الصفات.
ثالثًا: المشرك كيزداد طغيانًّا بعد كشف الضر عنه، والمؤمن يزّداد إيمانًا:

هذا إخبار عن طبيعة الإنسان، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهلد في اللدعاء، وسأل الله في جميع أحوالهـ، ألّح ليكشف الله عنه ضره. فلما كشف الضر عنه استمر في غفلته معرضًا عن ريه وكأنه ما جاءه ضر، فكشفه الله عنه (1)



 .[Ir
مر طاغيًا على ترك الشكر؛ ؛لنسيانه ما دعا اللّه فيه وما صنع بهء كما زين لهذا الكا الكافر الدعاء عند البلاء والإعراض عند ذم الله تعالى من هذه صفته وطريقته فقال: كِّ
 وهذه صفات الكافر في الغالب، كما ذكر ابن الجوزي: االكافر يدعو عند البلاء

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: البسيط الواحدي، (Y) / } 1 \text { (Y)، معالم } \\
& \text { التنزيل، البغوي، ک }
\end{aligned}
$$

خيرًا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرًا كما يشعر لفظ الناس ولفظ الإنسان(\$)، وإن
 يقل اجتهادهم بالدعاء، كما ذكر الله تعالى، أن الإنسان وقت الككرب يتهل بالدعاء فيا في جميع أحواله، فإذا فرج الله كربه، ألعرض عن ذكر ربه، ونسي ما كان أن فيه، كأنه لم يكن تط. وفيه مواضع كثيرة في القرآن منها





 وقوله تعالى:
 [المؤمنون:


 وقوله تعالى:


 آلنَّارِ فكل هذه الآيات تشير إلى أن فطرة

[^2]قال الألوسي: (افذا فسره الزمخشري بقوله: إلا الثذين آمنوا فإن عادتهم إذا أتتهم رحمة أن يشكروا، وإذا زالت عنهـم نعمة أن يصبروا، فلذا حسنت الكناية به عن الإيمان. ودلالة (اصبروا"ه على أن العمل الصالحالح شكر؛ لأهه ورد في الأثر الإيمان نصفان:
 على أن الصبر إيمان؛ لأنهما ضميمتان فيمان في الأكثر، أي: الإيمان والعمل: آمنواو اوعملوا،
 كأنه قيل: إلا المؤمن الصالح الصابر الشاكر||(4) إلا أنبعض المفسرين يرى أنه هذه الحالة التي ذكرها الله لللاعي لا تختص بأهل ألها الكفر وحدهم بل تتفق لككير من المسلمينين، كما نرى في أنفسنا، ونرى غيرنانا، تلين
 عند نزول ما يكرمون بهم، فإذا كثفه الله عنهم غغلوا عن الدعاء والتضرع، وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التي أنعم بها عليهم من إجابة دعائهم ورفع ما نز الزل بهم من الضضر ودفع ما أصابههم من مكروه، وهذا مما يدل على أن الآية تعم المسلم والكافر

$$
\begin{align*}
& \text {. } \\
& \text { روح المعاني، الألوسي M/KH } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الإنسان مؤمنا كان أو كافر عند اشتداد الضر
يلجأ إلى الله تعالى، وإذا كشف الضا رئر الضر عنه
 عباده المؤمنين، فإنهم يزداديادوا إيمانًا، خير الاني مثال لهم قدوتنا وحبيبنا المصطفى صلى
 قدماه شكرًا الله تعالى على نعمهـي (1). الابتلاء، الأذى، الخير، الشر، الفتنة


[^0]:    (1) جامع البيان، الطبري YVo/0/1 (Y)
    

[^1]:    (1) التتحرير والتنوير / /

[^2]:    (
    

