

عناصر الموضوع

| 10. | 20nan |
| :---: | :---: |
| 101 |  |
| lor | 1 |
| $10 \%$ | (أكو) |
| 101 | ativer |
| 14 | Jun |
| IV\% |  |



## 2lan an an

أولًا: المعنى اللغوي:
الصلاح لغة: ضد الفساد، يقال: أصلح الشيء بعد فساده، أي: أقامه، وأصلح الدابة، إذا

 والصصلاح والفساد، يختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال، وتوبل الصـلاح في القرآلن تارة بالفساد، وأخرى بالسوء(ب)
وقال ابن سيده: االصصلاح ضد الطلاح، صلح يصلح ويصلح صلاحّا وصلوحَا، نهو


 والمصلح هو: المقيم على الإيمان المؤدي فرائضه اعتقادًا وعملَّلا (ب) . ثانيا: المعنى الاصطلاحي:
ذكر المفسرون عدة تعريفات للصالاح منها ما يأتي:
 والصصلاح في الدين، والصلاح في العقل والتدبير (V).
 ثالثّا: عرفه الزمخشري بقوله: اههو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة|)(9) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: التوقيف على مهمات التُعاريف، المناوي صMA (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) (9) الكشاف /9 (9) }
\end{aligned}
$$

## ell

## 

وردت مادة (صلح") في الققرآن الكريم (•1A) مرة، يخص موضوع البحت منها (17A)

> مرة(1).


وجاء الصلاح في الاستعمال القرآني على أربعة أوجه (Y) :

 يعني: تحسن منزلتكم عند أييكم.
事 صورة الإنس.
 يعني: الطاعات التي أطاعوا الله عز وجل.

## 

## الإلاحلاح:

الإصلاح في اللغة :

- خحالف الإفساد (1)

الإصالح اصططلاحًا:
التغيير إلى استقامة الحال (ب)
وقيل: هو (إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ إليه من الفساد||(ث).
الصلة بين الصلاح والإصلاح:


 يزكي النفوس ويغذي الأرواح ويقوم الإرادة ويفيد الفرد والمجمهوع منهانها، وإصلاح الأنحلاق
 لا إفراط فيه ولا تفريط (8)

الصلح بالضّم هو السلم-بكسر اللسين وفتحها-من تصالح القوم بينهما، والصلح أيضًا:اسم جماعية متصالحين، يقال:هم لنا صلحٌ :أي مصالحون (1) .
الصلح اصططلاحًا:
 الصلة بين الصلاح والصلح:
آن الصلح سبب للصلاح والاستقامة؛ لأن القيام بالصلح بين الناس من أخلاق الصالحين. r الفساد:

الفساد لغة هو:
خروج الشُيء عن الاعتدال، قليلًا كان الْخروج عنه أو كثيراكا ويضاده الصلاح؛ ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة(٪)

الفساد اصطلاححًا:
كلمة عامة تتناول كل ما هو خلاف الصالِاح من المعاصي والهالاك قحط المطر وقلة النبات الثقتل السحر وغيرها ${ }^{\text {أ }}$ ( الصلة بين الصلاح والفساد:
أن الففساد ضد الصلاح ونتيضه.

تم قال أبو جعفر: اوالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن آدم وحواء أنهما دعوا الله ربهما بحمل حول حواء، وأقسما لئن أعطاهما ما في بطن حوراء حواء، صالحَا ليكونان لله من الشاكرين)|(1) وفي هذه الآية اختلف المفسرون في

 إلى غيرهما، على أقوال، والرابح أن الضمير يرجع إلى ذرية بني آدم، ممن جاء بعده جعلا لله شركاء من الآلّهة والأوثان

حين رزقهما ما رزقهما من الولدلا (ب)
قال الإمام الرازي: پ $ا$ قال الإمام الثفال: إنه تعالى ذكر هذه الثتصة على تمثيل ضرب المثل وبيان أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهمه، وقولهم بالشرك، وتقرير هذا الككلام كأنه تعالى يقول: هو الذني خلت كل وايلد واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه في الإنسانية، فلما تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل، دعا الزوج والزو الزوجة ربهما لثن آتيتنا ولدا صالدا سويا الديا لنكونن من الشاكرين لالاثك ونعاثكائكا والكا فلما آتاهما الله ولدا صالحا سويا، جعل الزواك والزوجة لله شركاء فيما آتامما، لأنهم تارة
(1) جامج البيان (1)


## 

الصلاح في القرآن الككريم يأتي على
نوعين هما:
أولًا: صلاح الخلق:
وصلاح الخخلق على قسمين:

1. الصلاح المادي.

وهو استواء الخلق والعقل كما قالد









 كَ معنى الصلاح النذي أقسم آدم وحواء عليهما السلام أنه إن آتاهما صالحا الحا في حمل حواء: ( ذلك هو أن يكون الحمل غلاماّا، وقال
 مثلهما، ولا يكون بهيمة، فقد أشفقا أن لا لا يكون إنسانَاها.
 قال الراغب الأصفهاني：اوإصلاح الله تعالى الإنسان يكون تارة بخلته إياه صالحَا، وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعاد بعد وجودها وتارة يكون بالحكم له بالصصلاح، قال تعالى：
 قال تالى ［الأحزاب：17］．
وقال تعالىى：و中ا ［لألمقاف： 10 ］قال تعالى：
 أي：المفسد يضاد الله في فعله، فإنه يفسد والله تعالى يتحرى في جميع أفعاله الصلاح، فهو إذا لا يصلح عمله｜｜（0） r．ب．الصالاح المعنوي．
والمراد به الإيمان والاستقامة على اللدن، وهذا الصـلاح قد يكون في جماعاعات الاتي وأمم، وقد يكون في أفراد، على ما ياتي： الأول：فمن الصصلاح المعنوي الذي يكون في جماعات وأمم، قوله تعالي في
 ＂
 ．

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

 المنجمين، وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام، ثم قال تعالى：多 ذلك الشرك، ومذا جواب في غاية الصحة والسداده（1）
ومن الصلاح المادي في القرآن ما

勧



[لأنيسيا:9:--9].
 صالحة للولادة بعد العقار أي：بعد عقرها، أو حسنة وكانت سيئة الخلق（ب）هي
اقال قتادة وسعيد بن جير وأكثر المفسرين：إنها كانت عاقرًا فجعلت ولودانا، وقال ابن عباس وعطاء：كانت سيئة الخلق، طويلة اللسان، فأصلحها الله تعألى نجعلها حسنة الخلق．قلت：ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق

$$
\begin{aligned}
& \text {. } .^{(H)} \\
& \text { (1) مغاتيح الغيب YV/ } 10 \text { (Y) } \\
& \text {. انظر: مداركا الثنزيل، النسفي (Y) (Y) } \\
& \text { ( } \left.{ }^{( }\right) \text {انظر: النظر الجامع لأحكام ألّقرآن، القرطبي }
\end{aligned}
$$


 نقد بين الله تعائى في الآية أن أهل الكتاب ليسوا سواء بل إن منهم أمة أهل الإيمان، ومنهم أمة أهل الكفر، فهم الهم غير متساوين، ولكنهم متفاوتون في الصصلاح والفساد، والخير والشر（غ） الثاني：وقد يكون الصهلاح المعنوي في أفراد وصفهم الله بذلك، قال تعالى في يحيه عليه السلام：触
 والصالح الني يؤدي للهما افترض عليه، وإلى الناس حقوقهم（0） وقال سبحانه في عيسى عليه السلام：
俉 من العباد الصالحين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وغيرمم من الأنبياء وإنما ختم أوصاف عيسى عليه السلام بكونه من الصالكين بعدما وصفهبالأوصاف العظيمة؛ لأن الصلاح من أهظم المراتب وأشرف المقامات؛ لأنه لا يسمى المرء صالحَا حتى يكون مواظبًا على النهج الأصلح والطريق الأكمل في جميع أقوالهُ وأفعاله، فلما وصفه


$$
\text { ) انظر: } 9 \text {. التجامع لأحكام الثقرآن، الثقرطبي }
$$

سواء كان أهل تلك الأرض مسلمين أم كفارًا ومنهم منحطون عن الصالحين وهم الكمرة، وذلك إشارة إلى الصلا أي ومنهم قوم دون أهل الصصلاح؛ لأنه لا يعتدل التّقسيم إلا على هذا الثقفدير（1）． ايذكر تعالى أنه فرق بني إسرائيل في الأرض أممّا أي طوائف وفرقًا كما قال：
 （我風）
［الإسراء：غ، 1．］．
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك أي فيهم الصالح وغير ذلك،（）（ب）وجعل كل فرقة منهم في تطر من أقطارها، بحث لا وحبل لا لا تخلو ناحية منها، منهم، تكملة لإدبارهم، حتى لا تكون لهم شوكة منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي من ينحط عن درجة الصـلاح، لكفر أو فسق（＋）．

 وَشَمْ يَتْجَدُونَ


[^0] دُونَ ذَلِّك أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة، قال


قِدَدًا والمعنى كما قال القرطبي: (أي لم يكن كل الجن كفارا بل كانوا مـختلفين: منهم كفار، ومنهم مؤمنون صلحنا

مؤمنون غير صلحاء،(2) ثانيًّا: صلاح الأعمال: :
إن صلاح الأعمال يكون فى إخلاصها لله سبحانه وتعالى، فالعمل الصالح الحا
 أنواعه من الصـلاة والزكاة وليهر وليرهما يكون العمل صالحًا، بالمتابعة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلمّ، وقد جمع











الله تعالى بكونه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وأنه يكلم الناس في المهد وكهلَا أردفه بقوله ومن الصالحين ليكمل لـي له

أعلى الدرجات وأشرف المقامات(1)


[الأنعام:0]0].

والآيات الواردة في وصف الأنبياء بالصلاح كثيرة وما ذكرناه هو على سبيل المثال لا الحصر.
وقال تعالى في وصف الأفراد من





[الكهi:זAr].

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه
 وولد ولُده ويحفظه في ذريته والدويرات
 أما صلاح الجن فإنه من الصالاح

 (ايقول تعالى محبرًا عن الجن أنهم قالوا
 (Y) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (YVo/V)
 . 1 [-10: 0 : وقال في يونس عليه السلام:为
 (CO)
[إنقلم: غ -- 0].

ويمكن بيان الحكمة من وصفهم بالصالح فيما ياتي: اولآل: تنظيم صفة الصلاح، وتنظمي للموصوف بيا، الل الزمخشثري مبينّا الحكمة من وصف الأنياء عليهم السلام بالصاح: اوراعلم أن الصفة تد تذكر للعظم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بيا عظا بظم القدر، كما يكون تنيويا بقدر موصونها فالحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف بالمفة المظيمة، قد يراد إعظام الصفة بظظم موصونها، وعلى هنا الأسلوب جرى وصف الأنياء بالصهلاح في توله تعالى: (fie) (1) [1/صافات:ז117] وأمثاله، تنوييًا بمقدار الصالدح إذ جعل صنة الأنيباء، وبيثًا لآهاد
الناس على الدأب في تحصيل صصنته| (1) وقال الرازي: اورالمعنى وأوركك الموصوفون بما وصفوا به من جملة الصالحين الثين صلحت أحوالهم عند الثله

## ص1

أولًا: صلاح الأنبياء عليهم السلام: وصف الله سبحانه وتعالّى الأنبياء عليهم السلام بالصلاح، فقال في إيراهيم


 وقال في يحيى عليه السلام: أْلَكَ

 عمران:9ب].


[آل عمران:7؟].
وقال سبحانه في زكريا وإلياس عليهم السلام مع السابقين:
 [الأنعام:10].
وقال في لوط عليه السلام:




وقال في إسماعيل عليه السلام:


تعالى ورضيهم، واعلم أن الوصف بذلك من المستعدين لقبول النيض الإلهي بلا غاية المدح ويدل عليه اللقرآن والمعقول، أما والما واسطة (\$).
 أكابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: بالصالصاح يدل على أن الصلاحلاح درجة عالية بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذي الككفل لا ينالها إلا أهل الاجتباء( (\$).
 الأنبياء معلودوون في زمرة أهله، وإلا فإن كل نبي لا بد أن يكون صالحّا، والنبوة أعظم أحوال الصلاح (8)، وفي ذلك إيماء إلى آن
الصلاح هو أصل الخير ورفع الدرجات خامسا: أن الصلاح وصف للألنائبياء عليهم السلام، ومن دونهم؛ فيوصف النبي بانه هالح، ويوصف متبع الرسول بأنه صالح والصلاح على إطلاقه هو أكمل صفة وأتمها يمكن أن يظفر بها إنسان حتى الأنبياء فهى الكمال الإنسانى فی أعلى مراته
 الأنياء عليهم السلام أن يكونوا من عباد الله الصالحين. كما قال الله تعالْى على لسان سليمان

(Y) انظر: :روح البيان، إسماعيل حقي VV9/V (Y)


 (7) انظر: تفسير القرآن النكريم، ابن عثيمين، الفاتحة والبقرة
 حكاية عن سليمان عليه السلام أنه قال:

[1/لنمل:19]

 وأما المعقول نهو أن الصلاح ضد الفسادا، وكل ما لا ينبغي أن يكون نهو فيانيادي، سواء كان ذلك في العقائد، أو في الأعمال، ، فإذا كان كل ما حصل من من باب ما ما ينبئي أن أن يكون، فقد حصل الصطلاح، فكان الصلاح
 ثانتّا: خص الأنبياء بذكر الصطلاح؛ لأنه لا يتخلل صلاحهم خلاف ذلكا لانكا وقال الزجاج: الصالح هو النّي يؤدي ما افترض عليه وإلى الناس حقوقهـم. ثاللّا: ومن الحكمة أيضًا أن الصلاح والإصلاح هو الغاية للنبوة؛ لتضصمنها معنى الكمال والئكميل بالفعل على الإطلاق، كما أن وصفهم بالصلاح فيه بيان بأنهم (1) مفاتيح الغيب/^/ \&

والطاعة ويؤنسني في الغربة يعني الولد لأن لفظ الهبة على الإطلاق خاص به بي (ب) ، ولقوله تعالى سأل إيراهيم رب هب لُ لي من الصالحين [الصافات: م ا 1 ].

 .
هكذا الواجب أن يطلب الولده لا ما يطلبون من الاستئناس والاستنصار والاستعانة بأمر المعاش بهم (8) . لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحَا فإن صلاح الأبناء قرة عين للآباء، ومن صلاحهم برمم بوالديهم (0)


偅 أَنَعْتَ


 الصلاح ساريًا في ذريتي راسخًا فيهم، أو:
 تبت إليك من كل ذنب، وإني من المسلمين
(H) الظر: إرشاد العثل السليم، أبو السبود . $199 / \mathrm{V}$



 (16) (10)

وتال تعالى على لسان إبراهيم، وهو

 وقال سبحانه فى وصف عيسى عليه السلام:
 هذا أن الصلاح صفة ملازمة له، قبل النبوة ومع النبوة، فلو لم يكن نيبا من الأنبياء لكان صالحا من عباد الله الصالحين (1) أما الحكمة من طلب الثّرية الصالحة: الحكمة من الدعاء بطلب الصالحين

 الصفات بدليل أن الخليل عليه السلام طلب

 وطلبه للولد فقال: الوَّبَّ هَبْ لِمِنَ
 على أن الصلاح أشرف مقامات العباد(ث)
 أي بعض الصالحين يعينتي على الدعوة (1) انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبدالكريم الخطبب r/


الذين أخلصوا لك أنفسهم، وانقادوا إليك ثانيًا: أسباب صلاح الخلق: اـ ـ الاصطفاء الإلهي.
إن من أسباب صلاح الخلق الاصلاصطناء

 (40) (4) [البقرة:-طآ]
والاصطفاء حال يستحقه العبد بكونه صالحا، والاصططفاء ضربان، أحدمما في الآخرة والأخر في اللدنيا، وهو اختصاص الله بعض العبيد بولايته ونبوته لخصوصيته

فيه
والاصطفاء: الاختيار بإخراج الصفوة من العباد والصالح من بني آدم: هو المؤدي حقوق اللهع عليه (0) وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن أن من خالف إيراهيم فيما سن لمن بعلده منا فهو للف مخالف، وإعلام منه خلق ألة أن من خالف ما ما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نهو لإبراهيم مخالفض. وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أنه اصطفاهن لخْلته، وجعله للناس إمامكاما، وأخبر أن دينه كان الحنيفية المسلمة، فني ذلك أوضح البيان من الله تعالى ذكره عن أن من خالفه فهو لله عدو لمخالثنته الإمام



وفي الآية إشارة لرغبة المؤمن في أن يتصل عمله الصالح في ذريته، وأن يؤنس قلبه شعوره بأن ني عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه، والذرية الصالـحة أمل العبد الصالحّ، وهي آثر عنده من الككنوز والنغخائر، وأروح
 الوالدين إلى الذرية ليصل الأجيال المتعاقبة في طاعة الله( ${ }^{\text {(4) }}$
ولأن في صلاح الولد الإحسان إلى
الوالدين في المشاهدة والنُيبة وبجميع وسائل الإحسان الذي غايته حصول النفع

 وأن الله لما أمر بالدعاء للابوين وعد بإجابته على لسان رسوله صلى الله اله علي وسلم لقوله: (إذا مات الإنسان انتطع عنه عمله إلا من ثلالثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يتتفع به، أو ولد صالح يدهو له) (ب).


قالل الشنقيطي: (اوقد دلت هذه الآية
-النذي نصبه الله لُعباده وبسبب الصحلاح اصطفى الله تعالى اللكريمة على أنه تعالى يدجتبي من خلقه من يشاء اجتباءه، وقل بين في مواضع أخر بعضى من شاء اجتباءه من خلقه، فبين أن منهم المؤمنين من هذه الأمة في قوله تعالى: وَأُشعٌ
 -VV:الحم
.[VA
وقوله تعانى: وِ

 ((N) (1)
[فاطر: :بr].
وبين في موضع آخر أن منهم آدمه وهو


وذكر أن منهم إبراهيم في قوله:
 من ذكرهم وآباءهم وإخوانهم وذريتهم في


 وَسَ




 وقوله:


 وهذا الاصطفاء هو بمشيئة الله تعاللى

 [الشورى:س1r].


 إلى غير ذلك من الآيات الداللة على

اجتباء بعض الخلق بالتعيين"(ץ)
( أضواء البيان / / ويوفق للعمل بطاعته، واتباع ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم من الحق من أقبل إلى طاعته، وراجع التوبة من معاصيه (Y)


 إنَّهُمْ كَ

任 أنها
 ويروى أنه كان في خلقها سوء فأصلح الله
．ذلك وحسن خلقها（ث） H．الدعاء．
إن من أسباب صلاح الخلق الدعاءء، فقد أرشد الله تعالى الإنسان إلى ذلك في قوله：居 شَهْ楊
 （10）
［1الُحقاف：10］．
فني الآية إرشاد بالدعاء بصلاح اللنرية، وإرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجلدد التوبة
والإنابة إلى الله عز وجل وجل ويعزم عليها وروي：أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه أبي قحافة عثمان بن عمرو، وأمه أم الخير بنت صحخر بن عمرو، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه：الآية نزلت في
r．المسارعة في الخيرات． إن من أسباب صلاح الخلق المسار المسارعة في الخيرات، فقد ذكر سبحانه أن من أُسباب صلاح بعض أهل الكتاب وغيرهم هو المسارعة في الخيرات．




قال ابن باديس：الذكر الله تعالى في الآية
الكريمة الأعمال، ثم حكم لأهلها بأنهم من
الصالحين، فأفادنا أن الأعمال هي دلائل الصلاح، وأن الصالح لا يكون إلا بها بانها ولا يستحقه إلا أهلها، ثم إن العباد يتفاوتون في درجات الصالح على حسب تماوتهم في الأعمال، ويكون ننا أن نقضي بتفاوتهم في الظاهر بحسب ما نشاهد．ولكّن ليس لنا أن نفضي بين أهل الأعمال الصالحة في تفاوتهم عند الله في الباطن؟ فندئي الأن مذا أعلى درجة في صلاحه عند الله تعالى منا منا هذا، لأن الأعمال قسمان：أعمال الجوارح، وأممال القلوب، وهذه أصل لأعمال الجوارح｜＂（1） والمسارعة في الخخيرات سبب لصالاِ الْدرية والأزواجه، ماديًّا ومعنويًّا، خَلَقًا وبُحْقًا، قال تعالى： （1）انظر ：تنسير ابن باديس صن،

أبي بكر رضي الله عنه أسلم أبواه جميعا كان من سنة الأنبياء عليهم اللسلام، فقد قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام:
国 وَآلَّ



 والمعنى في قوله:
 أستعد به لخلافة الحق ورئاسة الأخلق. ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أسلم أبواه
 وكان أبو بكر صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة والثني صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة فين في
 النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ودعا ريه اريه
 التي أنعمت علي وعلى والدي، بالهداية
 قال ابن عباس رضي الله عنه: وأجابه وألحقني بالصالحين ووفنتي للكمال في في العمل لأنتظم به في عداد الكاد الكاملين في في الصالاح الذين لا يشوب صالاحهم كبير ذنب

ولا صغيره




 فقد دعا سليمان ربه بأن يوفقه؛ لأن يعمل صالحًا، وأن يدخله في عباده الصالحالحين في الجنة(ث) مما يدل على أن الن الدعاء سبب في صلاح الخلق.
وقال عن يوسف عليه السلام:



الله عز وجل فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله، ولم يرد أبو بكر رضي الله
 أيضا فقال: وأصلح لي في ذريتي، فأجابه الله فلم يكن له ولّد إلا آمنوا جميعا، فاج إنتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعا فأدرك ألبو قحافة النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أبو بكر وابنه عبد الر حمن بن أبي بكي ولي وابي وابن عبد الرحمن أبو عتيق كلهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك لألحد ألحد من الصححابة. قوله: إني تبت إليك وإني من

المسلمين (1)
و لما كان الدعاء سببا في صلاح الخلق


عنها الحسسات والفضائل بسهولة(گ) . ثالثًا: مظاهر صلاح الخلق: ا ـ تـحري أكل الطيبات.
 الطيبات، قال تعالى:
 . $01:$ : 0 : (10)
فتد أمر الله كل نبى فى زمانه بأن ياكّل من المال الححلال ماللذ وطاب، وأن صالح الأعمال، ليكون ذلك جزا جاه ما أنعم به عليه من النعم الظاهرة والباطنة. وهذا الأمر، وإن كان مان موجها إلى الأنبياء، فإن أممهم تبع لهمب، وكأنه يقول: أيها المسلمون فى جميع الأقطار، كلوا من الطيبات أي من الحلال الصافي القوامر، والحهالل ما لا يعصى الله فيه، والصافي مالي الحا

ويحظ العقل واعملوا صالح الأعمال (0) . والمراد بالاكل الانتفاع من جميع
 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) انظر: الـجامع لأحكام القرّآن، القرطبي } \\
& \text {. Y } 10 / \mathrm{r}
\end{aligned}
$$

楊


يقول: وألحقني بصالح آبائي إبراهيم وإسحاق ومن قبلهممن أنبيايك ورسلك الـكي (1) أو ألحقني بالصالحين قال: يعني أهل
الجنة (Y) .

وفي الآية إشارة إلى أن الدعاء سبب
في صـلاح الخلق الذي هو سبب للحوق الصالحين في الجنة.
؟.
بالصبر.

إن من أسباب الصلاح التواصي بالـو بين الناس، ويدل على ذلك قوله تعالى:
 اُلْدِينَ

والحق الذي ذكر الله بالتواصي به هو
 يقول: وأوصى بعضهـم بعضا بالصبر على

العمل بطاعة الله (ب)
فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها فإذا تخلق به المؤمن صدرت

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: جامع الئيان، الطبري YVA/1Y (1) }
\end{aligned}
$$

Y. Y. الصدقات.

إن من مظاهر الصالاح الصدقات بكل أنواعها، وذلك لارتباط العمل الصاحلحاح الصد بها، سواء أكان ذلك في الصدقات الواجبة، قال تعالى:

 يَحْزَفْونِ فقد وعد سبحانه النذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
 والأمن يوم الفزع الأكبر ذلك لأنهم استقاموا على الصراط المستقيم، وجاعنتهم المواع الموعة فاستمعوا إليها، وامتثلوا لها، وانتهوا عما نهوا عنه من منكرات كانوا يأتونها وهم
 التحريض على البذل والإنفاق على ذوي الحاجات، حتى لا تضطرهم الحاجة البالى التعامل بالربا (ب) أو كان ذلك في صدقات التطوع وألتي منها الصحدقات في الْجهاد، قال تعالى : كَ

 نَّبِّ ولَا (Y) انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبدالكريم الخخطببر/r09.

الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، نقالة廈


 تَـَّبْدُون
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث
 ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرامام،
 وفي تقديم أكل الطيبات على العمل الصالُح إيماء إلى أن العمل الصال الصالح لا يتقبل إلا إذا سبق بأكل المال الحـلالالـ.

 على شيء منها، وأنا مجازيكم بجميعهاك وموفيكم أجوركم، وثوابكم عليها، فخذوا في صالح الأعمال، واجتهلدوا قدر طاقتكم
 وفي هذا تحذير من مخالفتهم ما أمروا بها وإذا قيل للأنبياء ذلك فما أجدر أممهرم أن تأخذ حذرها، وترعوي عن غيها، وتخشى

بأس الله وشديد عقابه (ץ)


$$
\begin{equation*}
\text { رقم } v \cdot r / r_{6} 10 . \tag{Y}
\end{equation*}
$$



كما بين تعالى أن البخل بالإنفاق من



 ْتُعْرِضُونَ

 أي: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله مالا وثيا وثروة ليشكرن له نعمته بالصدقة منها، وليعملن عمل أهل الصهلاح بأموالهم من صلة الرحم به والإنفاق فى سبيل الله: كإعداد العدة للجهاد وبذل المستطع للخير الأمة وسعادتها بما ير تى بها فى مختلف شيّونها. و
 طلبوابخلوابما آتامموأمسكوهو فلميتصدقورا منه بشىء، وتولواواوانصرفواع اعن الاستعانة بانة على الطاعة وإصلاح حالهم وحالـ الم أمتهم كما عاهدوا اللله عليه، ولم يكن ذلك الثوا الولوي عارضا طارئا، بل تولوا بكا بكل ما أوتوا من قوة بحافز نغسى ملك عليهم أمرهم ومنعهم عا عنم التصدق، بحيث إذا ذكروا بما يجب عليهم لا يذكرون، وإذا دعوا لا يستجيبون (Y) [انظر : الإصاح: الإصلاح في الأخلاق]
 .


 يَيْتَوْنَ
فقد بينت الآية ارتباط صدقات التططوع
في الجهاد بالعمل الصالح، الحم مما يدل على ان ان
الأصدقات من مظاهر الصالاح.
وقد بين الله تعالى أن غير المتصديّ الصين من
المؤمنين قد أخلوا بسبب رئيس من أسباب



 فقد ذكر الله المؤمنين بما في الإنفاق من الخير بأن عليهم أن يكثروا منه ما دا داموا مقتدرين قبل الفوت، أي قبل تعنر الإنفاق والإتيان بالأعمال الصالحة، وذلك حين يحس المرء بحالة تؤذن بقرب الموت ويغلب على قواه فيسآل الله أن يؤخر موته ويشفيه ليأتي بكثير مما فرط فيه من الحسنات طمعا أن يستجاب له فإن كان انِ في في أبله تأخير فلعل الله أن يستجبي لها فإن لم يكن في الأجل تأخير أو لم يقدر الله له الاستجابة فإنه خير كثير (1)




خَالِّؤونِ (


 يَحْزَرْنَ

 . يُحِبُّ وغيرها من الآيات الكثير . وتظهر الحكمة من اقتران العمل الصّالح بالإيمان فيما ياتي: أولاّ: أنه لابد مع الإيمان من العمل الصالح؛ فمجرد الإيمان لا ينفع العبد حتى يقوم بواجبه، أي واجب الإيمان: وهو العمل الصالح. ثانتًا: أن العمل لا يفيد العا صالحكا؛ والصطلاح أن ينبني العمل على أمرين: الإخلاص الشرك؛ والمتابعة، وضدها البدعة؛ فمن أخلص لله في شيء، ولكنه أتى بعمل مبتدع لم يقبل منه؛ ومن أتى بعمل مشروع لكن خلطه بالشرك لم يقبل منه؛ وأدلة هذا
(Y) انظر: تفنسر الثرآن الكريم، ابن عثيهين، الفاتحة والبقرة 「/ / ا 1 /

## صher

أولًا: اقتران الإيمان بالعمل الصالح: يقترن العمل الصالح بالإيمان في القرآن الككريم في خمس وسبعين مرة، مع الوعد والبشرى بأن من يعمل صالحا وهو مؤمن، فلا يخاف ظلمّا ولا مضمّا، ولا كورا كوران لسعيه، له جزاء الحسنى، وحيا ولا طيا طيبة. وتد أخبر الله تعالى عن الذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات، وقليل ما ما مب، بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الـون وأن لهم الدرجات العلى، وأن لْهم أجرهم عند
 وغير منون، ولهم مغغرة ورزي كريّ كريم،

 البرية، وأصحاب الجنة، طوبى لهم وحسن

مآب
ومن هذه الآليات التي اقترن فيها العمل الأصالح بالإيمان قوله تعالى:


恝

(1) انظر: التفيرير اليباني للقرآن الكريم، عائشة


ثالثًا: الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، $\quad$ سادشًا: أن العمل الصالح خارج عن

 على العمل الصالح لكان ذكر العمل الصالح
 الأعمال الصالحةة()؛؛ لأن العمل الصالحالح معتبر مع الإيمان، فإن الإيمان المجرد دلميل مفيد للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ المؤمن الدرجة العالية إلا بإيمانه وعمله الصالح، وأما الكافر فهو في الدركات بمات بمجرد كغره فلو قال: والذين كفروا وعملوا السيئات في العذاب محضرون، لكان العذاب يصدر منه المجموع، فإن فيل فمن يؤمن ويعمل السييات غير مذكور في القسمين، فنقول: له منزلة بين المنزلثين لا على ما ما يقوله المعتزلة، بل هو في الأول في العناب ولكن ليس من المحضرين دوام الحضورو وني الآخرة هو في الرياض ولكنه ليس من المحبورين غاية الحبور كل ذلك بحكم

الوعد وقوله تعالىى: \$ا

 (0) (0) (يونس:9] دلت هذه الآية على أن الإيمان الذي يستحق به العبد الهداية

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي }
\end{aligned}
$$

وقرن مع العمل الصالح في آيات كيرة، فالآيات التّي أفرد فيها يدخل فيهنجميع عقائد اللدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب، والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات مات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل

 يفسر الإيمان فيها بما في التلوب من المعارف والتصديق، والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع الثولية والفعلية) (1)
رابعًا: أن عامة ذكر الإيمان في القرآن مقرونة بالأعمال الصالحة تنيها إلى ألى أن جملة الاعتقاد والمقال لا اعتداد بها ما لم يضامها الأعمال الصالحة، إذ الاعتقاد كالأس، والعمل كالبناء، ولا غناء في أس
 خامسًا: أن الأعمال الصالحالحة من تمام الإيمان، ومن لم يأت بذلك فإنه يقال له

مؤمن على المجاز (1).
(1) انظر: الثقواعد التحسان لتفسير القرآن، السعدي ص^^\&.



جمعهما كان عمله من أعمال المؤمنين حِ
 وكل عمل لا يقوم على أسباب العمل الصالح يكون يوم الثيامة لا قيمة له ولا وزنا قال تعالى:
 قال ابن كثير: اهذلا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملو الخير والشر، فأخبر أنه لا يحصل لها لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء، وذلك لأنها فقدت الشّرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خاليالصا وعلى الا الشريعة المرضية فهو باطلن، فأعمال الكنفار
 معا فتكون أبعد من الثقبول حيثئذ، ولهذا قال




وبعضهم يقول: أتينا عليه.
 تال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله:
 دخل الكوة، وكذا روي من غير هذا الوجه


والتوفيق والنور يوم الثقيامة، هو إيمان مقيد، وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح والإيمان الذي لم يقرن بالعمل الصالح نصاحبه لا توفيق له ولا نور (1) . وبهذا يتبين أن الإيمان هو الاعتقاد فتط، أما الأعمال الصالحات والإيمان فكا منهما غير الآخر ولكن الجمع بينهما شرط
 ثانيًّا: أسباب صلاح الأعمال: : إن أسباب العمل الصالح تتمثل في: الإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسول صلى الـي الله عليه وسلم، ومن الآيات التي جمعت اليا



 وَهُوَ . فالآيتان تبينان شرطا العمل الصالح اللذان لا يصح عمل عامل بدونهما، ومها الانما الإخلاص والمتابعة فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقا وهم النذين يراءون الناس، ومن نقد المتابعة كان ضالًا جاهآلًا، ومتى
 (Y) انظر: اتججاهات التُفسير في الثرن الرابع عشر، نهد الرومي /ra/rar.

عن علي وروي مثله عن ابن عباس ومجاهد ابتداع (بالم والديليل على وجوب المتابعة قوله
 .
قال ابن المنذر: (اجعل الله اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه، وكنبّ من خالفها، ثم جعل على كلى كل قول دليلا ملا من عمل يصدقه أو يكنبه، فإذا قال العبد قولا حسنا، وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال العبد قولا حسنا رنا، وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قاله العبد قولا حسنا، وعمل عملا سيئا رد الله



ثالثًا: تمني القيام بالعمل الصالح بعد
الموت:
بين الله تعالى أن من لا يعمل صالحًا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيعمل صـالكا،




[ H [ F [
(Y) انظر: الأمثالل الثقرآنية الثقياسية المضروبة


وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضيان وغيرهم، وكذا قال الحسن البصري: هو الشعاع في كوة أحدهمّ، ولو ذهب الو يقبض عليه لم يستطع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولهُ الماء المهراق. وقال أبو الأحوص عن

 مثله عن ابن عباس أيضًا والضحاكا الك، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلمه|"(1) وكذلك قوله تعالى:祭

 إن العمل لا يكون صحيحًا مقبولاَ عند الله إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط على وجه الإجمال، دل عليها الكتاب العزيز والئن المطهرة، وهذه الشروط هي: الشرط الأول: أن يكون العامل مؤوننًا موحَّا. الشرط الثاني: الإخلاص وهو أن يقصد بعمله وجه الله عز وجلي الانيلاص الشرط الثالث: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يعمل مهتديا بشا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم من دون غلو أو (1) تفسير القر آن الحظيم $74 / 4$.

ويحتمل خامستا: أنه كمال العقل (ب)




(ايخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وقالهم حين عاينوا البعث وقاميا وابيا بين يدي الله عز وجل، حقيرين ذليلين ناكسي
 ربنا أبصرنا وسمعنا أي: نحن الآن نسمع

 وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة



 أيقنا وتحقتنا فيها أن وعدك حق ولكا ولقاءك حتى وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارًا يكذبون

بآيات الله ويخالفون رسله|(+ (\$). ولا يقتصر تمني من لا يعمل صالـحا على ذلك في الآخرة بل يتمنى قبل ذلك



فهم يستغيون ربهم يقولون: :


الكفر ونطيع بدل المعصية، فوبخهم الله

.
قال الماوردي:

تأويلات:
أحدها: أنه البلوغ، قاله الحسن لأنه أول
زمان التذكر.
الثاني: ثماني عشرة سنة.
الثالث: أربعون سنة، قاله ابن عباس
ومسروق.
الرابع: ستون سنة، قاله علي بن أبي
طالب مرفوعًا.
الخامس: سبعون سنة؛ لأنه آخر زمان
التذكر، وما بعده هرم.

أريعة أقاويل:
أحدها: محمد صلى الله عليه وسلم؛ قاله ابن زيد.
الثاني: الشيب، حكاه الفراء والطبري.
الثالث: الحمى.
الرابع: موت الأهل والأقارب.
.


## الصا

## :جزاء المسالح في الدالـيا والآخرة

بين الله تعالى في كتابه الكريم الجزاء على الصلاح، وأنه يكون في الدنيا للصالحين، ويكون كذلك في الآخرة بسبب

صلاحهم.
أولاً: جزاءاء الصلاح في الدنيا:
إن جزاء الصالح في الدنيا يتمثل في وراثة الأرض، وصلاح الأولاد، وولاية اللهي تعالى، والنجاة من المجرمين، والآلاصطفاء الإلهي، والتوفيق للهنداية للحق والصواب، والمودة والمحبة في تلوب الخلق، وفضل الله تعالى على الصالحين، والخروج من الظلمات إلى النور، والخيرية بين الخلق، وبيان ذلك فيما يأتي: اـ ـ وراثة الأرض.


 يقول تعالى مخبرًا عما هتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة؛




 (8) (8)

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند
الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر
 الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده

 تعالى:

 يُوْخِخِّ

ولما تمنى أن يرجع ليعمل رد الله عليه ذلك بقوله: كلا إنها كلمة هو فائلها فجاء بكلمة الردع والزجر، والضمير في (إنهاه" إلهاء يرجع إلى قوله: رب ارجعون أي: إن هذه الكلمة هو قائلها لا محالة، وليس الأمر على الـى الـي ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنيا، أو المعنى: أنه أجيب إلى ذلك لما لما حصل

 إن الضمير في هِ أي: لا خلف في خبره(ب)
(1) المصدر السابق EY/0.


المصدق لجميع الرسل صلوات الثله عليهم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصصالحون الموجودون يوم ذالك على وجه الأرض، فكانت الآية إعلامًا بما كتبه الله لهمه، ووعدًا بإرثهم الأرض (8)
r. صلاح الأولاد.

ذكر الله سبحانه وتعالئى أن من جزاء الاء الصـلاح في الدنيا صلاح الأولاد، قال تعالى:




.
فتد أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي



وما ذكر منهما صلالحالح وعن ابن عباس أيضا قال: إن الله يصلح بصلاح الرجل ولنه وولد ولد ولده ويحغظه فياني

 صلاح الأولاد ثمرة وجزاء نصلاح الآباء في الدنيا.
(६) انظر : تفسير ابن باديس ص0 ع٪.



.
وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب
الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالةّ، ولهذا
 (1)

وقد اختلف المفسرون في معنى الأرض
المذكورة في الآية، على أقوال، والراجح
 ورجح هذا القول الإمام الزجاج (t)؛ وذلك لما مضى في السورة ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم، وختم الحديث الحيث عنهم بذكر اللساعة وقربها ومقدمالتها، وأحوال الخلق يوم القيامة جاء في هذه الآية ذكر الأمة التي جاءت بعد تلك الألما كلها، وهي أمة محمد صلى الله اله عليه وسلم، وإنما كانت هذه الآية في أمة محمد؛ لأنه لما تكلم على الأمم الخالية لم يسبق الكالام إلا عليه؛ فخّوطبت بما قضاه الله وكتبه من إرث الصالحين الأرض. ولأن المخاطبين بهذه الآية المكية هم المؤمنون بالله، الموحلدون لها المتبعون لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم الظظر : تنسير الثقر آن العظمبه، ابن كير





اللذي يتولى حغظي وينصرني عليكم هو الله الني نزل الكتابّ، يعني القرآنّ، والمعنى كما أيدني بإنزال القرآن علي، كذلك يتكي يتولى حغظي وينصرني، وهو يتولى الصالحين يعني يتولاهم بنصره وحغظه، فلا تضرهم عداوة من عادامث من المشركين وغيرهم ممن أرادهم بسوء أو كادهم بشر، قال ابن عباس: يريد بالصالحين النين لا يعدلون بالله شيتًا ولا يعصونه وفي هنا هلا مدا للصالحين لأن من تولاه الله يحفظه فلا
يضره شيء|(\$).

وقال الشعراوي في قوله تعالى: ولاوْهُوَ
 خصوصبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ألا بل يقول لكل واحد من أتباءه: كن صالكا في أي وقت، أمام أي عدو، ستجد الله وهو يتولاك بالنصر، وساعة يعمم الله الحكم؛ فهو ينشر الطمأنينة الإيمانية في قلوب أتباعه
 أمر دعوته صلى الله عليه وسلم شينًا ما ما سوف يكون له هذا التأيد، وهو سبحانه اللذي جعل رسوله مبلغًا عنه هذا المنهج،
 الكون؛ لأن الله قد جعل الإنسان خليفة ليصلح في الكون، وأول مراتب الإصصلاح أن يبقى الصالح على صلاحه، أو أن يزيده
(Y) انظر : لباب التأويل (Y/r/r.

ب. ب. ولاية الله تعالى.
ثبتّ ولاية الله تعالى للصالحين في
قوله تعالى: ولا

والمعنى: أن الله تعالى هو حسبي
وكافي، وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ، وهو وليه في الدنيا والآخرة وهو ولي كل صالح بعدي، وهذا كما تال هود عليه السلام لما قال له قومه:



 - إِنَّ [or
وكتول الخليل عليه السلام:
 وَ

[الشعراء:V0-vo].

 الْ

[الزخرف:بצ-Y-Y"(1).

قال الخازن: إإن وليي الله يعني: أن


وأراد بالخبائث إتيان الذكور في أدبارهم، وكانوا يتضارطون في مجالسهـم مع أشياء أخرى كانوا يعلمونها من المنكرات ات إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمديانتا قيل: أراد بالرحمة النبوة وقيل أراد بها الثواب إنه من الصالحين أي الأنبياء (\$). كما نجى الله تعالى نبيه موسى عليه الهي السلام وبني إسرائيل من فرعون وقومه،







我



 . فهذه الآيات الكريمة وغيرها مما هي في معناها فيها تذكير لبنى إسرائيل بنعمة من أجل نعم الله عليهم، حيث أنجاهم سبحانه ممن أراد لهم السوءء، وعمل على قتلهم


صلاحّا إن أمكن)|(1)
؟. النجاة من المجرمين.
إن الله تعالى ينجي الصالحين من الحين
 الله تعالى نبيه إيراهيم عليه السلامه، قال تعالى: صا
 مَأِّ得 ?
 . والمعنى: ونجينا إيراهيم ولوطًا من أعدائهما نمرود وقومه من أرض العراق
 أرض الشام، فارق صلوات الله عليه قومه
ودينهم وهاجر إلى الشام (ث).

وكما نجى الله تعالى نبيه لوط عليه





والمعنى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث يعني: قرية سدوم وأرادأهلها


 يدعوهم إلى الاجتهاد في شكر الله عز وجل عن المؤِ
 فإنه -بحسب ما مع العبد من الإيمان-

تحصل له النجاة من المكاره(ب) ه. الاصطفاء الإلهي.
إن الاصطفاء حال يستحقه العبد بكونه صالتا، والاصطفاء ضربان، أحدمما في الآخرة والآخر في اللدنيا، وهو اختصاص الله بعض العبيد بولايته ونبوته لخصوصويته فيه (غ)، والاصطفاء: الاختيار بإخراج الصفوة من العباد والصالح من بني آدم: هو المؤدي حقوق الله عليه ${ }^{\text {(0) }}$ وبسبب الصصلاح اصططفى الله تعالى من ذكرهم وآباءهم وإخوانهم وذريتهم في قوله تعالى:


四


 . (Y) انظر: تيسرير الكريم الرحمن، السعدي .rvop
 (0) انظر: تنسير ابن فوركي (0)/TVI

لو كانوا ممن يحسنون شكر النعم (1).


.
قال أبو جعفر: ايقول تعالى ذكره: قل
يا محمد، لهؤلاء المشركين من تومك: الئن انتظروا مثل أيام الذين خلوا من قبلكم من الأمم السالفة الذنين هلكوا بعذاب الله، فإن ذلك إذا جاء لم يهلك به سوامهم، ومن كان على مئل الذي هم عليه من تكنيبك، ثم ننجي مناك رسولنا محمدا صلى عليه وسلم ومن آمن به وصدقه واتبعه على دينه، كما فعلنا قبل ذلك برسلنا الذين
 من عذابنا حين حق على أممهم
 بالماضين من رسلنا فأنجيناها والمؤمنين معها وأملكنا أممها، كذلك نفعل بكا وكا يا محمد، وبالمؤمنين، فنتجيك الميا وننجي المؤمنين بك، حقاعلينا فير شك،|(ب) . والنجاة للصالحين تكون منا أعدائهم، ومن مكاره الدنيا والآخرة، وشدائدهماهِ



بالقول والتعليم فالله يخاطب به المؤمنين والكافرين. وفي تكوين هدايتهم إلى الخيرات بجعل الله تعالى، بأن يجعل الله للإيمان نورزا يوضع في عقل المؤمن، ولنلك النور أشعة نورانية تتصل بين نفس المؤمن وبين عوالم القدس فتكون سبيًا مغناطيسيًا لانفعال الثنس بالثوجه إلى الخير والكمال لا يزال
 الصحتيح المحفوظ من الضالوال بمقدار مراتب الإيمان والعمل الصالح (Y) والهداية هي التُسديل والمعنى: يسلدنمه بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك الطريت السديد المؤدي إلى الثواب ولذا جعل
 إذ التمسك بسبب السعادة كالوصول إليها، أو يهديهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق

الجنة)
V
الخلق. ومن الجزاء على الصلاح في اللدنيا أن الله تعالى يجعل المودة والمحبة في قلوب الخلق للصالحين بسبب صلاحهمه، تال تعالْى:

 (

وقوله:
准
رَّرِهِهَ

وهذا الاصطفاء هو بمئيثة الله تعالى , واختياره، قال تعالى:
 [الشورى:זا
والمعنى: أن الله يصطفي إليه من يشاء من خلقه، ويختار لنفسه وولايته من أحبّ ويوفق للعمل بطاعته، واتباع ما بعث به بهنيه عليه صلى الله عليه وسلم من الحق من أقبل إلى طاعته، وراجع التوبة من معاصيهيه الـي 7. التوفيق للهداية للـحق والصيواب

من الجزاء على الصصلاح في الدنيا التوفيق
للهداية للحق والصواب، قال تعالى:


 والهداية هي: الإرشاد على المقصد

 والمقصود الإرشاد التكويني، أي يخلق في نفوسهم المعرفة بالأعمال النافعة وتسهيل الإكثار
منها، وأما الإرشاد الذي هو الدياريلالة

ثم يوضع له الثبول في الأرض، وإذا أبغض مبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، أهل السماء إن الله يبغض فالانا فابنغضويه، قال: فييغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض) ومودة الناس تكسب بأسباب متعارفة بينهم منها القرابة، ومنها الصدافة، ومنا ومنها صنائع المعروف، ومآثر الإحسان، أما هذا الود النذي وعد الله به النذين آمنوا وعملوا الصالحات، فسبيه جعل من الله له في قلوب العباد لهم، دون تردد منهم، ولا توقف على تلك الأسباب، فيودهم من لم يكن بينه ويينهم علاقة نسب أو صداقة ولا وصل إليه منهم معروف، نهذا نوع من من الود خاص يكرمهم الله به، وينعم عليهم به الرحمن من جملة نعمه التي يحداثئها ويجددها لهـه، زيادة على ما يقتضيهي الإيمان والعمل الصالح وهما سبب لإكرامات كثيرة من الله تعالى، هذا الْجعل للود منها (0) ^. ـ فضل الله.
إن من جزاء العمل الصالح في الدين الديا أن الله تعالى يتفضل على اللنين آمنوا وعملوا الالصالحات بنعمه ورزقه زيادة على ما (8) أخر جه مسلم في صصيسه، كتاب البر والصلية والآداب، بابِ إذًا أحب اللهن عبيًّا حيبه، لعباده،
رقم
(0) انظر: :تنسير ابن باديس ص•غז.
[مريم:97].]
أي: حبّا يحبهم ويحبيهم الـى عباده
المؤمنين من أهل السموات والأرضين" (1) يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين
النذين يعملون الصالحات، - وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة-، وهذا أمر لا بد منه , الا محيد عنه، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه (Y)، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله الهي عليه وسلم، قال: (إذذا أحب اللل العبد نادي الئى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له الثبول في الأرض)(+) . وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي اللله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله علي الثيه وسلم: (إن الله إذا أحب عبدا دالدا دا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيجبه أهل السماء، قال

[^1][1الطالاق:11]

 جلية ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالدات من الظلمات إلى النور؛ كقونّ تعالى:受
 وقال تعالى :
 [البقرة:] أي: من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وقد سمى الله تعالثى الوحي الذي أنزله نورزا لما يحصل به به من الهـلى كما سماه روحًا لما يحصل به به من حياة الثلوبك، فقال تعالْى:

 . ${ }^{(4)}$ (الشِرْ - الخيرية بين الخلق.
 الصالح قال تعالى:

[البينة:] [].

يعني أنهم بسبب أعمالهم الصالحة

يطلبوه منه سبحانه، قال تعالى:


[الشورى:تج]].
قال الإمام ابن جرير في قوله تعالى:
 الذين آمنوا وعملوا الصحالحات مع إجابته إياهم دعاءهم، وإعطائه إياهم مسألثهم من الـي فضله على مسألتهم إياه، بأن يعطيهم ما لم يسألوه. وقيل: إن ذلك الفضل الني الني ضمن جل ثناؤ أن يزيد هموه، هو آن يشفعهم في الن الْ إخوان إخوانهم إذا هم شفعوا في إخوانهمّ، فشفعوا فيهم Q. الخروج من الظلمات إلى النور. إن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب كي الـي يخرج النذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله به وأطاعوه من الظل الظلمات إلى النور، يعني من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمة الباطل إلى ضياء الحق، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الباطل إلى



 (4iin)

$$
\text { (1 انظر: جامع البيان، الطبري ا٪/ ع } 0 \text {. }
$$

1. مغفرة الذنوب وتكفير السيئات.

ذكر الله تعالى في آيات كثيرات أن جزاء العمل الصالح في الآخرة هو مغفرة الكنوب وتكفير السيئات. منها قوله تعالى: .和 وَأَّ

 وقوله تعالى:

 .


 وقوله تعالى:
 اَحَسْنَ وغيرها من الآيات.
والمراد بالغفران والمغغفرة من الله هو
 والمراد بتكفير السيئات: سترها بالإيمان والعمل الصالح، والمراد إزالها ولم يؤاخذهم بها (5).

واجتنابهم الشرك استحقوا هذا الاسم (1) والمعنى: מإن النين آمنوا أي بالله ورسوله محمد، صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات، أي من بذل النفس في سبيل الجهاد للحق، وبذل المال في أعمال البر، مع القيام بفرائض العبادات، والإغلاص في سائر ضروب المعاملات؛ لأن إذعانهم الصحيح، ووجدانهم لذيا معرفة الحق، ملكت الحق قيادهمب، نعملوا

 الحق عند معرفته بالدليل القائم عليه، قد حققوا لأنفسهم معنى الإنسانية التي شـر فهم الله بها، وبائعمل الصالح، قد حفظوا نظام اللضضيلة الني جعله الله قوام الوجود الإنساني، وهدوا غيرهم بحسن الأسوة إلى الـى مثل ما هدوا إليه من الخير والسعادة فمن

ثانيًا: جزاء الصلاح في الآخرة:

يتمثل جزاء الصلاح في الآخرة في مغفرة
اللنوب، وتكفير السيياتات، والجنة ونعيمها، والدرجات العليا، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم، ورضا الله ورؤية وجهه الكريم،

وييان ذلك في النقاط الآتية:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : لباب التأويل، الـخازن \& } \\
& \text { (Y) انظر: محاسن الثأويل، القاسمي (Y) }
\end{aligned}
$$



 .
والأساور جمع أسورة، وأسورة واحدها سوار، وفيه ثلاث لغات: ضم السين وكسرها وإسوار، قال المفسرون: لُما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والثتيجان جعل الله ذلك لأهل الجنة، وليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلالة أسورة: سوار من ذهب، وسوار من فضة، وسوار من لؤلؤو،



.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي صلم الله عليه وسلم يقول: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث
 وفي الجملة إن الله تعالى يهب للذين آمنوا وعملوا الصالحات نعمًا كثيرة، وتنعيمًا عظيمًا في الدنجة، قال تعالى:

( أخرجه مسلم في صحيحهي، كتاب الطهارة،

(乏) انظر: الججامع لأحكام القرآن، القرطبي .r^/r
Y. الجنة و نعيمها.

بين الله تعالى في آيات كثيرات أنه سيدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة وأن لهم فيها نعيم دائم وأزواج مطهرة


 (重 (Gor)
[النساء:OV].
والجنات، يعني: بساتين تجري من تحتها الأنهار، وهم خالدون، أي باقون فيها أبذًا بغير نهاية ولا انقطاع، دائما ذلك لهم فيها أبدًا، ولهم في تلك الجنات ألـات أزواج مطهرة، يعني: بريئات من الأدناس والريب والحين والحين والغائط والبول والحبل والبصاق، وسائر ما
 ظِلِيلًا
 وكما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن ثي الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة، واقرؤوا إن شُتْم

وقال تعالى:
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بلده الخخلق، باب ماً جاءُ في صغة الـجنة وأنها

انظر: جامع البيان، الطبري / / /

الخامس: أنه البستان الذي فيه الأعناب،

- قاله كعب")

قال قتادة: الفردوس ربوة رالجّا رالجنة وأوسطها وأعلاها وأنضلها وأرفعها. وتالـ أبو أمامة الباهلي: الفردوس سرة الجنة. وقال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، فيها الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر (8) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من آمن بالله وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جامد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها)، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة درجة، أهدها الله للمجاهِ الـدلدين في سبيل الله، ما بين اللدرجتين كما بين الداين السماء والأرض، فإذا سالتم الله، فاسألوه -الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنا أراه - نوته عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة)
والدرجات العليا هي الغرفات المذكورة
( النكت والعيون
(£) انظر: الذجامع لأحكام الثرآن، الثقرطبي .71/11
(0) أخر جه البحخاري في صحيحه،، كتاب الـجهاد
 اللنه، يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي، رقمتم .17/を،rvq.
 الكثيرة، وتنعم:تناول ما فيه النعمة وطيب العيش، يقال:نعمه تنعيما فتنعم. أي:جعله في نعمة. أي:لين عيش وخحبا (1) . r.

بين الله تعائى أن الدرجات الدات العلى هيا جزاء النين آمنوا وعملوا الصطالحات، قال الح

 أي: الجنة ذات الدرجات العاليات،
والغرف الآمنات، والمساكن الطيبات (ث). وهذه الدرجات العليا هي جنات الفردوس على أحد المعاني الواردة في قوله تعالْى: جَ
 خمسة أقاويل:
احدها: أن الفردوس وسط الجنة وأطيب
موضع فيها، قاله تقادة. الثاني: أنه أعلى الجنة وأحسنها، رواه

> ضمرة مرفوعًا.

الثالك: أنه اللبستان بالرومية، قاله
مجاهد.

الرابع: أنه البستان الذي جمع محاسن
كل بستان، قاله الزجاج.
(1) انظر: المفردات، الراغب ص A10 (1)
(Y) انظر : تفسير القر آن العظيم، ابن كثير M9/0 (Y)
 والآية تدل على أن مرتبة الصالاح مرتبة عظيمة جامعة لجميع المراتب؛ لأن الصطالح إذا ترقى من مقامه يسمى شهيدا ثم صديقا

ثم نبيا（ث）
ه．رضا الله ورؤية وجهه اللكريم． ثبت رضا الله تعانىى عن النذين آمنوا
 اَلَآِّنِ الَرِيِْيَ


［البينة： وعلوا وعملوا لخلاصهم من عقابه في ذلك وهِ يومئذ، على طاعتهم ربهم في الدنيا،

وجزاهم عليها من الكرامة（£） وهذا الرضا هو بسبب عملهم النصالح جزاء جلهم قال تعالى：


． ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من

 （气）انظر：جامع البيان، الطبري



 ألصَّالِحَحِ

．
والغرفة في اللغة：العلية وكل بناء عال

ع ـ مرافقة الذين أنعم الله عليهم．
أخبر الله تعالى أن مرافقة الندين أنعم اللهـ عليهم من جزاء الصلاح في الآخرة، قال تعالمى：年
 ．
والمعنى：ومن يطع الله والرسول
 بحكمهما، والانتهاء إلى أمرهما، والانانزجار عما نهيا عنه من معصية الله، فهو مع النذين
 الالدنيا من أنبيائه، وفي الآلخرة إذا دخل البينة والصديقين وهم جمع صديق، والصالحين، وني
 سريرته وعلانيته، وحسن، هؤلاء الذين


النعيم المقيم، ورضوا عنه فيما منحهم من والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من (السلف والخخلف)| (Y)

الفضل العميم (1)
والزيادة هي النظر إلى وجه اللل في قول أبي بكر الصديق، وأبي موسى الأشعري، وحذيفة، وابن عباس رضي الله عنهم، و وتادة، والضحالك، ونحو ذلك فسرها وها النبي
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللذي رواه صهيب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم تال: (إذا دخل أهل الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: (تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز



## مو ضو عات ذات صلة:

الإلصادلاح، التغيحير، الدعوة، الدفع، اللفساد، النصيحة اللير،
(Y) أخرجه مسلم في صحيحهو، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية" المؤمنين في الآخرة ربـا بـهم



أما النظر إلى وجهه الكريم فيدل على ذلك قوله تعالىى:
中国 (G) [يرنس:بז].
قال الإمام ابن كثير: اليخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح: الحسنى في الدار الآخرة كقولد تعالى: (B)
 الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك أيضا، ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من التصور والحور والرضا عنهم، وما أخفاه لهم من قرة أعين وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه
 وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بين المسبب وعبد الرحمن بن أبي ليلمى وعبد الرحمن بن سابط وممجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة
(1) انظر: تفسير القر آن العظيم، ابن كثير / (1 /


[^0]:    （1）الظر：البجر المحيط في التفسير، أبو حيان
    ．r．9／0
    
    Ylミ／0 انظر：محاسن التأويل، الثقاسميم（Y）

[^1]:    
    
    
     . $111 / \varepsilon$

