

عناصر الموضوع

| $\wedge$ | 0in |
| :---: | :---: |
| 9 |  |
| 1. | أف大ّ |
| Ir |  |
| IV | الإلف |
| Y |  |
| ra |  |
| ra |  |
| ¢0 | \| |



## 

## أولًا: المعنى اللّغوي:

لنظ الطّطّام مصدر مشتق من مادة (طعم)، بمعنى أكلى، قال ابن فارس: الالطاء والعين والميم أحلّ مطّردٌ منقاسٌ في تذوّق الشّيء، يقال: طعمت الشيء طيّ طعمّا، والطّعام هو





 والخلاصة أنّ الطعام في اللغة يطلق على كلّ ما يؤكل ويتغذّى عليه مما خلقه الله عز
وجل.

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
لا يختلف المعنى الاصطلاحي للطعام عن معناه اللغوي؛ إذا الطعام في الاصطلاح يطلق
على: كلّ ما يتناول من الغذاء (7) .

 سواء كان مما أحلّه الله عز وجل لعباده أو مما لم يحلّه لهم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مقائيس اللغة }
\end{aligned}
$$

. $10 \mathrm{r} / \mathrm{V}$

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { وردت مادة (طعم) في القرآن (£ (£) مرة"). } \\
& \text { والصيغ التي وردت كالآتي: }
\end{aligned}
$$



范 دt
$=1$ ألد,
[الإنسان:1^]
[r^:
 [150:10

0


الفعل الماضي الفعل المضارع
r فعل الأمر المصدر

اسم الفاعل

وجاء الطعام في القرآن على أربعة أوجهه (ب) :
 اللاني: السمكا ومنه قوله تعالى:
[المائدة::97].

ذبائحهم.






## أخْ ذ

من أكل الطعام يأكله أكلَا، نهو آكلّ، والإكلة -بالكسسر - الحال التي يأكل عليها؛ متكنًا
 - بالضضم- اسم للّقمة (1)

الأكل اصططالاحَا:
ليس هناك تعريفٌ اصطلاحيٌ ثلأكل يختلف عن تعريفه اللغوي، فالأكل معروف ولا يحتاج إلى تعريف، ويطلق لفظ الأكل ويراد به فعل الأكل، أي: تناول الطعامن، وقد يطلت ويراد به الطعام نفسه. الصّلة بين الأكل والطعام: يغلب استعمال لفظ الأكل في التعبير عن عمليّة الأكل، وقد يستعمل للدلالة على ما ما


الغذاء لغة:
من الفعل غذا بمعنى: نمال، والغذاء كل ما يتغذّى به، وقيل: ما يكون به نماء الجّسم
وقوامه؛ من الطّعام والشّراب واللّبن، وقيل: اللّبن غذاء الصغير وتحفة الكّبير (ث).
الغذاء اصططلاحمًا:
يعرّف علماء التغذية الغذاء بانَّن: (اموادّا تؤخذ عن طريق الفمّ؛ للإِبقاء على الحياة والنمو، حيث تمد الُجسم بالطاقة، وتبني الأنسجة، وتعوض التالفـ منهاه(|(1) . الصّلة بين الغذاء والطعام:
من خلال التعريفات السابقة يظهر أنّ الغذاء والططعام لهما نفس المعنى، ولا يكاد يظهر

## الطهام

فرق بين اللفظين؛ إلا أنّ لفظ الغذاء فيه تركيز على معنى التغذية والنمو المستفاد من تناول


الطعام أعمّ من لفظ الغذاء.「

## الشراب لغة:

مشتق من الفعل: شرب، يقال: شربت الماء أشربه شربًا، والشّرب الاسم، وكذا الشّراب،
والشّرب: الحظّ من الماء (1) .
الشراب اصططلاحًا:
المعنى الاصطلاحي للشراب نفس المعنى اللغوي؛ إذ الشراب في الاصطلاح من الشّرب، والشرب (اتناول كل مائع؛ ماء كان أو غيره|"(Y)، فالشراب كل كل مائع يشرب؛ سواء كان ماءً أو غير الماء.
الصّلة بين الشراب واب والطعام:
 شربّا، أمّا الطعام فيشمل كل ما يتناول من الأكل، فهو بذلك قد يطلق على الشراب أيضًا.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: مقاييس الثلغة، ابن فارس ب/ MTV. } \\
& \text { (Y) المفردات، الراغب الأصغهاني صYOV. }
\end{aligned}
$$

والإنس؛ فما خلقوا إلا ليستجبيوا لربتهم، وليذعنوا له سبحانه بالطاعة والعبادة؛ وذلك من خلال طاعة رسله، والتزامأمره، واجتناب نهيه، والخضوع لشرعه عز وجل (1) أولًا: تنزيه الله تعالى عن الحاجة للطعام:
إنّ الله عز وجل ليس محتابّا من عباده أن يطعموه، أو أن يرزقوه، سبحانها وتعالى عن ذلك علوّا كيريًا، وليس محتاجّا منا من
 إليهم ليرزقوا أنفسهم؟؛ فهو سبحانه قد تد تكفّل برزقهم ومعاشهمه، ويرزق الخلق أجمعين، وهو سبحانه الغني الحميد، والخلق كلهم

 ما من دابةّ في الأرض ولا في السماء إلا علا الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها،
 له القوة والقدرة كلها، ونغذت مشيتّه في جميع البريات، فما شاء الله كانان، ومالْم يشأ لم يكن، ولا يعجزه مارب، ولا يخرج سلطانه أحُّ، ومن قوته سبحانه آنه أوصل

رزةه إلى جميع خلقه (ب)
(1) انظر: الجـمع لأحكام الثرآن، الثقطبي $.00 / \mathrm{V}$
(Y) انظر: جامع البيان، الطبري (Y) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي صرّ

## 

لتد خلق الله عز وجل الخلق، وتكنّل
 سبحانه يطعمهم ويسقيهم، وهو سبحانه يرزقهم ويهديهم، لم يخلق سبحانه الخلق لحاجةِ لهم، ولم يرد منهم أن ينععوه بشيء؛ نهو سبحانهه وتعالى الغنيّ عن خلقه؛ فالخلت خلقه، والملك ملكه، وآلكلّل تحت سلطانه


[
وتال سبحانه:


 وهو سبحانه الواحد الأحد، الفرد الصمد، كلّ الخلق محتاج إليه، وهو غير محتاج لأحد. ولقد أخبر اللّه سبحانه عن غاية خلقه للعباد، وبيّن آنّه ما يريد منهم رزتاّا ولا
 وطاعته، قال عز وجل: ولوَوَّ وَ
 أَلْمَيْنُ فعبادة الله مي الغاية العظمى لـخلق الجنّ



 قال البغوي: اأي: كانا يعيشان بالطعام والغذاء كسائر الآدميين، فكيف يكون إلها
 وإنّ حقيقة رزة الله عز وجل لعباديا وإطعامه لهم حقيقة لا ينكر ها أيّي عاقل، ولا يستطيع أن يتجاملها حتى المشرك الكافر؛ فالمشركون يقرون بانة الخالق الرازي الله سبحانه، قال اللهع عز وجل عنهم:


復

 لَالَيعْقِلْونَ فسبحان من يرزق العباد ويطعمهم، وسبحان من تنزّه عن الحاجة اللطعام والثراب، وسبحان الغني عن كل العباد.

يجب أن يتّخذه العباد وليّا؛ ولا يتّخذ وليٌ سواه؛ نهو سبحانه الخالق الرازق، فاطر الانر السماوات والأرض، يسلي لعباده الثنع، ويدفع عنهم الضّر، وهو غير محتأج لغيره، قال سبحانه وتعالى:
现
 فلا ينبني للعبد أن يتّخذ وليّا إلا الله وحده لا شريك له؛ فإنّه فاطر السموات والأرض؛ خلقهما وأبدعهما على غير
 فهو من يطعم الخلق ويرزقهـم، وهو الرزاق المتفضّل على الخلق أجمعين، وهو وسبحانها منزّ عن الطعام والشراب؛؛ فلا يحتاج لطعام ولا لشراب، ولا يحتأج لأحيد من خلقة، ومن كانت هذه صغاته فهو الإله الحقّ، الذي لا إله غيره، ولا معبود بحتِ سواه (1). ولقد ردّ الله عز وجل على الضيا الضالين المفترين الذين اتخذوا عيسى عليه السلام وأمّه إلهين من دون الله عز وجل وجل بأنهما كانا محتاجين إلى الطعام والشراب، وكيف لمن كان محتابجا لطعامه فقيرَا لغيره أن يكون إلهِا يعبد!! قال الله عز وجل:
(1) انظر: تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير /0/0 \%.

العباد؛ فهو وحله المنفرد بنعمة الخلق، ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية، وهو وحذه المنفرد بإطعام العباد ورزقهمّ، وهو وحده الذي بيده الشفاء من الأمراض والأسقام، وهو وحله الذي بيلد بيله الموت والـحياة؛ فيجب أن يفرد وحلده بالعبادة والطاعة، ويترك ما سواه من الأصنام والآلآلهة التي لا تخلق، ولا تهدي، ولا تمرض، ولا ولا تشفي، ولا تطعم ولا تسقي، ولا تميت، ولا ولا ولا تحيي، ولا تنفع عابديها، بكشف الكروب، ولا ولا ولا مغفرة الذنوب (1) وإنّ من أنعم على عباده بالخلق والهِ والهداية،





[قريش: ז - غ ].
 بأنّه سبحانه قد أسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، وجمع لْهم أعظم نعمتين؛ حيث أطعمهم من جوع وآمنهم من خحوف، وفي الجمع بين هاتين النعمتين نعمة عظمى؛ لأنّ الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النعمتين معا؛ إذ لا عيش مع الجوع، ولا أمن
(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي صصوr 090

ثانيًا: الطعام نعمة إلهية تستوجب الشكر

لا شكك بأنّ إطعام الله عز وجل لخلق ملهد ولْعباده نعمة عظيمة منه سبحانه عليهم، ولولا إطعام الله عز وجل للخلق ورد ورج
 اللخلق ألجمعين إنّما مي من الحيّ الثقيوم؛ ومعاشهم وقوام أمرهم إنما هو بإطعام الله عز وجل ورزقه لهم. والعبد الشاكر لربّه عز وجل يستشعر دائمًا نعم الله عز وجل علئليه، ويقابل تلك ولك النعم بالشكر والثناء على المنعم سبحانه، وقد أخبر الله عز وجل عن نبيه إيراهيم عليه السلام كيف ساجّ قومه، وقدم بين يديهم الأدلة والبراهين على أنّ الله وحلده هو الإله الحق الذي يجب على العباد أن يعبدوه دون سواه؛ لأنّه سبحانه وحده المنمفرد بالإنعام على خلقه وعباده بأصناف النعم والعطايا وحنـ قال الله عز وجل مخبرًا عن إبراهيم عليه

 عِكَ
 وَإِذَ مَضْتُ فَهُوْشَشْفِيِ


فالله سبحانه هو المنغرد بالإنعام على

وهو أحك
 ولقد أنكر الله عز وجل على عباده أن يتخذوا مشرّعا فيره سبحانه فقال عز وجل كِ
 وأنكر عز وجل على من يحلّلون ويحرّمون بأهوائهم نقال تعالى:信


وقال جل ذكره ناهيًا عباده عن التحليل والتحريم من غير علم من الله عز وجل، ومبينًا جزاء من فعل ذلك الذنب العظيم:

 (10) - 117 : مَ [1]v
نهذه الآية خطاب للمشركين الذين حللواوحرموابمجردماوصفوهوهواصطلملحوان عليه من الأسماء بآرائهم وأهوائهم مما كا كان شرعَا لهم، ابتلدعوه في جاهلملتهم، قال ابن كثير: اويدخل في هذا كل من ابتلع بدع ليس له فيها مستند شرعي، أو حلّلّ شينًا مما حرم الله، أو حرّم شينًّا مما أباح الله عز

مع الخوف، وتكمل النعمة باجتماعهما (1) . فمن الواجب على العباد الذين يتمتعون بنعمة إطعام الله عز وجل لهم ألن يقا يقابلوا تلك النعم بالشكر الجميل والثناء الحسن
 ولا ينغي أن يشركوابه سواهِ؛ فإنّ غاية الظلملم أن يشرك العبد بربّه، وآن يعبد معه سواهِاهِ





 صَيْرِدِينَ ثالثًا: التحليل والتحريم لا ينبغي إلا لله عز وجل:
إنّ من عقيدة أهل الإيمان آنهّم يؤمنون بأنّ التحليل والتّحريم والتشريع لا ينغني إلا لله عز وجل؛ فلا يلا يحلل ولا يحرّم إلا هو سبحانه، وليس لأحد من الاحن الخلق أن يصدر حكمّا على أمر من الأمور أو على طعام أو أو
 منٍ شرع اللّه عز وجل؛ فالتحليل والتُحريم
 الخلق، ربّ العالمين، يعلم ما يصلح عباده،
(1) انظر: أضواء البيان، الشنتيطي 11Y/9.

الناس: حرّمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس إنّه ليس بي بي تحريم ما أحل الله لي؛ ولكنها شجرةٌ أكره . ${ }^{(+1)}$ )
ولثد أبطل الله عز وجل ما الفتراه المشركون على الله عز وجل من تحريم بعض أصناف الأنعام التي أحلها الله عز وجل، وما ذلك إلا افتراء وكنبًا منهم على الله سبحانه، قال تعالى:


[المائدة:ب.ب.].
وهذه الآية الكريمة ردٌّ وإنكارٌ لما ابتدعه هؤلاء المشركون الجاهاهلون من تحريم 6 أحلّ الله عز وجل؛ حيث كان كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحر بحروا أذنها -أي: شقوها-، وخلوا سيلها، فلا تركب ولا تحلب، وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت فناقتي سائبة، ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرًا فهو الألهتهم، وإن ولدتهما قالوا: وصلت الأنثى أخاها؛ فلا يذبح لها الذذكر، وإذا نتجت من صلب النفحل عشرة أبطن حرموا ظهره، ولم





وجل بمجرد رأيه وتشهيّها (1) ولقد قرن الله تعالى القول عليه سبحانه
في التحليل والتحريم بلا علم بالشرك به بها فقال: بَطْنَ

[الأعراف: :بז].
قال الشيخ الفوزان: اوكذلك التحليل , التحريم حق لله تعالى، لا يجوز لأحيد أن ألن



 فجعل سبحانه طاعة الشياطين وأوليائهم في تحليل ما حرّم الله شركا (با (4) وعلى هذا فلا ينغيني للعباد أن يحاللوا أو يحرموا إلا بما جاء في شي شرع الله عز وجل، فالحلال ما أحله الله عز وجل، حرّمه الله تعالى، وليس لأحد في في هذا الالما من شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه حين أكل الصحابة رابة رضي الله عنهم من الثوم عام فتح خيبر وكانوا جياعًا ثم راحوا إلى المسجد فقال الني الله عليه وسلم: (من أكل من مذه الشجرة الخبيثة شينًا فلا يقربنا في المسجد)، فقال
(1) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير /^/ (1) (Y) كتاب التوحيدص ع 1 (Y).

## الطهام

## 

إنّ الله عز وجل قد أرسل الرسل والأنبياء لهداية الناس، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، يدعونهم إلى عبادة ربّهمَ، مبشرين ومنذرين، قال تعالى:




 وكان من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن اصطفى هؤلاء الرسل والأنبياء من بين البُشر، ولم يجعلهم من الملانكّة أو خلقًا آخر؛ وذلك لأنّ التّسول إذا كا كان من المن جنس من أرسل إليهم كان أقدر على حملى حمل الرسالة، وأعلم بحال المرسل إليهمي، وكان أدعى لتبول دعوته، وهذا أمر بدهمي واضحّ، اليحّ
 العقل، وتوجبه الفطرة؛ بل إنّ من حكمة الله عز وجل أن ييعث الرسول من نفس القوم المرسل إليهم، يعرفهم ويعرفونهنه؛ يعرف حالهمه، ويعرفون المسبه ونسبه وخلقه وصدقه، ليكون أدعى إلى إيمانهم به، وأسرع لاستجابتهمبـ له.
فكلّ من بعث الله عز وجل من الرس الرسل والأنبياء كانوا رجالًا من البشر، قال الله عز

يمنعوه من ماء ولا مرعى، وقالوا: قد حمي ظهره، وكلّ ذلك ما أنزل الله به من سلطان ونان، وما هو إلا افتراء على الله عز وجل، هو إلا من أهوائهم ورغباتهم، يجعلون ملون من أنفسهم مشرعين من دون الله عز وجل (1) إنّ الإله الحق الذي يطعم عباده ويرزتهم هو وحده من يحلل لهم ما يشاءء، ويحرّم عليهم مايشاء، ومن ادعى تحليليّا أو تحريقا من غير هتى من الله عز وجل فلـ فلد افترى على الله الكّذب، وحمّل نفسه إثمَا مبينًا.

 كَكَّ فهؤلاء المشركون المكذبون اللذين كفروا بنبوة محمدِ صلى الله عليه وسلم،
 فيما يخبر به عن ربّه عز وجلي اعتما ولمدوا في تكذيهم مذا على شبهة واهية، ومي كون النبي محمدِ صلى الله عليه وسلم بشرًا مثلهم؛ يأكل الطعام، ويمشي في الطرق والأسواق كما يمشي سائر الناس؛ يطلب المعيشة، فهو ليس بملك ولا بملك؛ لالنّ الملانكة لا تأكل، والئلوك لا تتبذّل في الأسواق، فعجب -أولئك المكذبون- أن يكون الرسول مساويًا للبشر، لا يتميز عليهم بشيء
وشبهتهم تلك مردودة عليهمه، إذلا يقبلها عقل، ولا يرتضيها منطق؛ فما العجيب في كون الرسول بشرّا؟!، وإنّما جعله الله بشرًا ليكون قريبًا ممن أرسل إليهم، مجانسّا لهمه، ولم يجعله الله عز وجل ملكُا من المنا الملوك المتكبرين، الذنين يمتنعون من المشي الأسواق؛ لأنّ ذلك من فعل الجبابرة، ولانّه أمر بدعائهم فاحتاج أن يمشي بينهم يلغهم دعوة ربهمع عز وجل (t) (Y) الظر: تنسير القرآن العظيم، ابن كثير . $\mathrm{Y} \wedge \vee /$ /
( انظر: : زاد المسير، ابن الـجوزي
我
[انسحل:
وكانوا جميعا يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، ويسعون في قضاء حوائجها كغيرهم من البشر، قال الله سبحانه:


[الغرقان: •ب].
وهذا كلّه لا ينقص من قدرهم، ولا يقلل من شأنهم، ولا يخدش وسالتهم التي بعثهم الله عز وجل بهاء إذ الزّسل والأنيباء بشر كسائر البشر، إلا أنّ الله عز وجل وجل قد اصططفاهم بإنزال وحيه عليهم، وبتكليفهم بحمل رسايالته، وتبليز دعوته. ولثد أنكر الله عز وجل علئلى الكافرين
المعاندين -من مشركي مكة - حينما عجبوا من كون الرسول المرسل إليهم بشر مثلهمب، وأنكروا أن يرسل الله عز وجل الي اليههم محمدا وهو بشرٌ ياكيل الطعام كما يأكلون، ويمشي في الأسواق للبيع والشراء وابتغاء المعاش كما يمشون")، وليس لهؤلاء المكالئلبين في دعواهم تلك من حجّة أو دليل، وما أرادوا بذلك إلا أن يلبسوا الحق بالبا بالباطل، ويضلوا العباد عن الصراط المستقيمه، قال الله عز وجل مخبرّا عن أولثك المكذذيبن (1) انظر: جامع البيان، الطبري 9 / / •\&

الباطلة، وكذّب من قال بها، اوييّن سبحانه أَّنّ الرسل يأكلون، ويمشون في في الأسواق، ويتزوجون، ويولد لهمّ، وأنّهم من جملة البشر؛ إلا آنه فضلهم بوحيه ورسانـ
 واتنه لو كانت في الأرض ملانئكة يمشون مطمثين، لنّّل عليهم ملكًا رسولّاء؛ لأنّ المرسل من جنس المرسل إليهم" (1)، وقد جاء بيان ذلك في كير من آيات الكتاب
 قَبَّكَ

. r .

 نَحْلَمُوْتِ

[^



 وقد أمر الله عز وجل نبيه محمدَا صلى الله عليه وسلم أن يصدع أمام قومه بانَّه بشرٌ
 اللهعز وجل قد أوحى إليه، واصطفاه ليكون
(1) أضواء البيان، الشنقيطي /1 ای.

ولقد بيّن الله عز وجل أنّ هذا القول الباطل من أولك المككذيبن قد سبقهم به إخوانهم النّين سبقوهم بالكفر والتكنيب ممن كذبوا رسل الله عز وجل على مر العصور؛ فقد قالت عاد عن نبيّهم هود عليه السلام: (10) (10)

 صالح عليه السلام:
 وقال فرعون وقومه عن موسى وهارون
 . ولذا قال الله عز وجل مخاطبًا كنار



 فهذا ديدن المكنذين المعاندين، ييرون الشّبه والأباطيل، ويجعلون منها سبيا يحرمهم من الإيمان بالله عز وجل وبلون وبرسله، ويصّون بها الناس عن سبيل اللهع عز وجل،


[لإسراء: ع9].

ولقد ردّ الله عز وجل على تلك الشبهة

الله عز وجل بالرسالة، له صفات البشر؛ يأكل الطعام، ويبتغي المعاش، وهنا ولا

 صِلِّيقَ هِ
 أكل الرسل عليهم السّالام للطعام ليس نقصًا فيهم ولا عيبًا بل هذه طبيعتهم كغيرهم من البشر، ولا يعتبر أكلهم للطعام متناقضًا مع كونهم رسلٌ من الله عز وجل．

مرسلّا إليهم－والبشرية لا تنافي الرسالة－،

 وأخبر سبحانه وتعالىى أنّ الرسل السابقين قد قالوا مثل ذلك لأقوامهم



فهذه من سنّة الله عز وجل، أن يبعث الرسول من جنس المرسل إليهم، وما ينغني
 رسولَّ؟، إذ كيف للبشر أن يستفيدوا من ملك يغايرهم في أحل الخلقة؟؟، ويخالفهم
年㓌。
رَّسُولَّلِ هِ [الإسراء: 90].
（فلو كان في الأرض ملائكة يسكنوها مطمئنين لكان الرسول إليهم من الملاليايكة؛ ليقع الإفهام، وآمّا البشر فلو بعث إلئهم ملكُّ لنفرت طبائعهم من رؤيته، ولم تحتمله

أبصارمه، ولا تجلدت له قلوبهم｜＂（1）＂
 في عيسى عليه السلام، وقالوا بانّه إله من دون الله عز وجل، وبيّن سبحانه أنّ عيسى عليه السلام ما هو إلا بشر اصطفناه （1）البحر المحتيط، أبو حيان Ra／re

 بَّثِنْ
 ولمّا على سيلي التشريع، ويان ما أبح
 كتوله تعالى:囯偅

 ولمّا على سبيل بيان طنام أهل الجّة"، وما أعد الله عز وجل لهم من نعيمر مقيه، وذلك كييٌ في القرآن المجيج، منه تول الله (C) سبحانه: فِسِّدِ 1 ( C ) . وتوله
 ونتف ني هذا المبحث بإيذن الله تعالى على أنواع الالطمعة في القرآن الككريم من حيث الحلّ والحرمة، والتعرف على شيء من حكمة الباري سبعانه في التحليل والتحريم.

## 

لقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز أصنافًا عديدةً من الأطعمة؛ حيث ذكر سبحانه أصنافًا من الفاكهة؛ كالأعناب، والرمان، والنخيل، والثتين، والثمرات، وذكر سبحانه الحبّ، والزيتون، والأبّ(1)، والعسل، واللّبن، وأصنافًا من اللحوم، كلحوم الطير، والأنعام، ولحوم ما أخرج من الينا البحر، وغير ذلك من الأطعمة. ومن تأمل فيما ذكر من الأطعمة في كتاب الله عز وجل يجد أنّ الله عز وجل الانل قد ذكر تلك الأطعمة إمّا على مسيل تعداد نعمه سبحانه على عباده، والتنيه على منافع الاني بعض الأطعمة، ودعوة الإنسان إلى التفكر والـتأمل كما في قوله تعالى: :


 - [-
.[ry
وإمّا على سيل بيان قدرة الله عز وجل في خلقه وبديع صنعه، كما فـلم في


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الأب هو كل ما أنبت الأرض مها يأكله. } \\
& \text { الندواب ولا يأكلها الناس. }
\end{aligned}
$$

- ${ }^{(Y)}$ (Y)

أولًا: الأطمعة المباحة:
فما أعظم نعم اللهعز وجل على العباد؛ إذ أباح لهم الطيبات؛ يأكلون منها، ويستلنون بطعمها وريحها، وتتقوى أجسامهم بالتغلني عليها، قال تعالى :

قال الفخر الرازي: اواعلم أنّ الطيب في اللغة هو المستلذ، والحالال المأذون الما فيه يسمى آيضًا طيبًا تثبيها بما هما هو مستلذ؛ لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة؛ فلا يمكن أن يكون المراد بالطيبات هاهنا المحلاتات، وإلا لصار تقدير الآية: قل أحلّ لكم المحللات، ومعلومٌ أنّ هذا ركيك؛ فوجب حمل الطيبات على المستلن
 يستلذ ويشتهى)، ثم قال: (اثم اعلم آنّ العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة)|(ب) وقد امتنّ الله عز وجل على عباده بأن الحلّ لهم الطيبات، وذلك في سياق تذكير العباد بعظيم نعم الله عز وجل عليهم، وسعة رحمته بهم، وجزيل عطائه لهمه، قال تعالى: :



إنّ من رحمة الله غز وجل بعباده، وعظيم فضله عليهم أن خلقّ لهم أصنانًا متوعوعة من الأطعمة والأغذية والأشربة؛ فمنها الجامدلد ومنها اللّين، ومنها الحلو ومنها المالحّ ومنها الحار ومنها البارد، ومنها ما ينبت في الصيف ومنها ما ينبت في الشتاءء، ومنها غير اليا ذلك؛ ولم يجعل سبحانه طعام العباد شيئًا واحدَّك تسأم منه النفوس، وتملّه الأجساد.
 لعباده من الطعام حلالًا طيبًا، ولم يحرّم
 ما كان طيبًا رزنًا حلالًا للعباد، وأمر سبحانها
عباده أن ياكلوا منه، ويشكروا ريّالّهم عليه. قال عز وجل:

 وهذا الأمر قد أمر الله عز وجل به من
قبل رسله عليهم السلام

 والطيبات يراد بها: كلّ ما أحلّ الله عز وجل لعباده من الططام والشراب، فطاب بتحليل الله عز وجل له له (1)، والطيبات أيضًا هي ما يستطاب ويستلذ من مباحات المأكل

## الططام





 فمما جاء به هذا النبي الكريم آنه يحلّ

الطييات.
ولما أحلّ الله عز وجل لعباده الطيبات؛ فإنّه سبحانه نهامه أن يحرّموا علم ألى أنفسهم شينًا من تلك الطيبات الثتي الحلّها سبحانه وتعالى لهم؟؛ فإنّ الله عز وجل ألوا ألاد من عباده أن يتمتعوا بنعمه، وأن يأكلوا مما أحلّه لهمه، ولا ينبغي أن يحرّم العبد على نفسا شيئًا أحلّه الله عز وجل لها فـا فقال عز وجل:



 فليس لأحد من المسلمين أن يتعدّ حدود الله عز وجل، بتحريم شيء على نلئ نفسه مما أحل الله لعباده المؤمنين من طيبات المطاعم والملابس والمناكح، ولا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وإنّما الفضل والبر في فعل ما ندا ندب الله عز وجل
 عليه وسلم، وسنه لأمته، واتبعه على منهاجه

لَا ذَلِّهُ四住 جَ جَكَ لَ لَ



يقول السعدي في تفسير قوله تعالى: لِّهِ لكل طيب؛ من مأكل، ومشرب، ومنكّ، ومّ، ومن وملبس، ومنظر، ومسمع، وغير ذلك ملك من الطيبات التي يسّرها الله عز وجل لعباده،

فالطعام الححلال هو كل طعام طيب، أحلّه الله عز وجل لعباده، وغالب الأطعمة طيبة محللة، ولا ينبغي أن يقال عن طعام: إنّه حرام إلا إذا بأبت تحريمه في كي كتال اللهع علي وجل، أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في ذلك أنّ الأصل في الأطعمة الـلح إلا ما ثبتت حرمته. وقد ذكر الله عز وجل أنّ من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم آنه يحلّ لمن اتبعه الطيبات، ويحرّم عليهم الخبائث، فقال تعالى مادحًا من اتتع النبي صلى اللـي الله عليه وسلم من أهل الكّتاب، ومبينًا بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم:
(1) تيسير الككريمالرحمن صا vغ.

ومن نعمته سبحانه على عباده آنه أباح
لهم التمتع بالحهالال الطيب من الأطعمة وغيرها، قال الصنعاني: (الي هذه الألحاديث دلالة أنّ الله تعالى يحب من العبي نعمته في ماككله وملبسه؛ فإنّه شكر للنعمة فعليّ، ولآنه إذا رآه المحتاج في هيئة حسنة تصده ليتصدق عليه||(7) ثانيًا:الأطعمة المحرّمة:
لقد حرّم الله عز وجل بعض الأطعمة وبعض الأشربة على عباده، ولا شكّ النّ لهذلا التحريم حكمًا عظيمةً أرادها الله عله علا وجل؛ قد يظهر للعباد بعضها، ويخفى عليهم بعضها الآخر، والله عز وجل يحل ما ما ما
 مولاه، ولا يتجاوز حدوده، فالعبد عبلّ، والرّب ربٌ. وإنّ من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل الأطعمة المحرمة قليلةً محصورةً، يسهل على العباد معرفتها، ويسهل عليهم تجنبها، ولا يتضررون بالامتناع عنها؛ بل

 يصلحهم، وهو سبحانه أعلم بما ينغعهم، :

- الأئمة الراشدون

ويفهم من هاتين الآليتين أنّ الأكل من
التحلال، وألتلذذ بالطييات لا يتنافيم تمع توّوى الله عز وجل؛ بل العبد التقي ينعم بما آحلّل الله له، ويشكر المنعم سبحانه على عطني الثي الئه ونعمه، وليس من التقوى تحريم الطيبات، وهجر المباحات، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثريد اللحم ومدحه، وكا وكان يحب الـلوى، ويحب الطيب، ويتزوج النساء (ا) قال القرطبي: اقال علماؤنا: في هذهالآلاية وما شابهها، والأحاديث الواردة في معناها ردٌّ على غلاة المتزهدين، وعلى كلى ألم البطالة من المتصوفين؛ إذ كل فريق منهم قد

عدل عن طريقه، وحاد عن تحقيقه||(\$). فالعبد التقي ينعم بما أحلّ الله من الطيبات، ولا يعتدي بالإسراف أو التقتير، ولا يتعّى الحّلال إلى الحرامَ ولا يحرّم ما ما أحل الله سبحانه وتعالى (8). ولثد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ
الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) (0)
(1) انظر: جامع البيان، الطبري • orr/1 (1).


( ( ) انظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود
. $\vee \varepsilon / \Gamma$
( ) أخرجه النترمذي في سنّه، بابب ما جاء إن النله

.01./乏، YA19
قالل التر مذي: هذا حدا حديث حسن.
والـحديث صحححه الألبناني في غاية المرام،

## الططام





 وقد ورد في السّنة تحريم بعضى الأطعمة أيضًا؛ كلحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطّير ر والحصر الوارد في آية الأنعام محمول على آنه لم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرّمٌ غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة
 كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة واللخمر وغير ذلك، وكذلك فقد حرّم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كلّ ذي ني ناب ملي من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين، وليست آية الأنعام منسوخة بآية المائدة -وقد ذلئلـو بعض المفسرين إلى القول بذلك-؛ بل كلتا الآيتين محكمتين (Y)
ونلاحظ في الأطعمة المحرّمة النّها إمّا محرمة لذاتها؛ كلحم الأخنزير، والدم المسفوح، وكل ذي ناب من السباع وغيرها، وهذه المّحرمأت مستقذرة في ذاتها، وإمّا
(Y) انظر: الـجامع لأحكام الثقرآن، الثرطبي


عز وجل قوله:



 فهذه الآية المكية جاءت في سياق الردّ على المشركين الذين كانوا يحرّمون على أنفسهم بعض الأطعمة، ويفترون على الله عز و.جل الكذب بآنّه قد حرّمها، قال تعالى:尾

 إن ثّم جاءت هذه الآية: هِّ
 الجههال على أنفسهم، ونسبوا التحريم إلى الثى
 الله عز وجل، وعلى لُسان رسوله صلى الله عليه وسلم (1) .
فالمححرمات الواردة في هذه الآية ليست جميع المحرمات؛ لأنّ هذه الآية مكيّة، وقد نزل بعدها تحريم بعض الأطعمة في العهد المدني؛ كما في سورة المائدة؛ في



يبتليهم بالحلال والحرام، يبتليهم بالأوامر والنواهي ليميز سبحانه المطيع من غيره، وليعلم الله -وهو سبحانه أعلم بعباده- من يسلّم ويستجيب لربّه ممن يعترض وينقلب على عقبيه، وقد أخبر الله عز وجل بيل بهذه الحكمة من التشريع في الآيات التي أمر فيها المؤمنين بتحويل قبلتهم إلى المسجد الحرام، حيث قال سبحانه وتعالى: الـى笔


> [1!

قال السعدي عن هذه الآية: ادلّت الآية

 العاقل فيتلقى أحكام ربّه بالقبول والانتقياد


 وقال سبحانه:
 (1) (1) ولا شكّ بأنّ فيما أحلّ الله عز وجل لعباده منافع جمّة، ومصالح عظيمة؛ فلحي تغذي الإنسان على الطعام الحالال سلامة
 قوته، وتقويه على التقيام بما أمره الله عز
(1) تيسير الكريم الرحمن ص•v.

أن تكون تلك الأطعمة في الأصل حلالًاَ، ثم عرض عليها ما جعلها محرّمةّ؛ كالميتة، والمنخنةة، والموقوذة...، فهذه المحرمات المات إنّما حرّمت لما طرأ عليها من الموت دون الم تذكية شرعية.
ثالثًا: حكمة التحليل والتحريم: إنّ ممّا لا شك فيه أنّ تحليل الله عز وجل لكثير من الأطعمة، وتحريمه لبعضها ينطوي على كثيرٍ من الُحكم التي أرادها الله عز وجل؛ وقد يظهر للعباد بعض هذه العن
 أن يقال أولَا: إنّ الله عز وجل يتصرّف في ملكه كيف شاء، ويشرع لعباده ما يريد، وهو

[لأنيبيا: بץ].

ولا ينغي للعبد أن يقول: لم أحلّ الله هذا الطعام وحرّم ذاك؟ بلا بل الواجب على العبد أن يسلم لامر الله عز وجل وهي الثو مطمئن البال، واثق بربّه العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وبعد ذلك إن ظهر له شيء من حكم التحليل والتحريم فحسن، وإن لم يظهر له فإنّه لا يعترض على أمر الله عز وجل؛ بل يسلّم ويطيع.
 العباد ويختبرهم؟ يبتليهم بما شرع لهم من الأحكام، ويما فرض عليهم من الواجبات،

الأطعمة والأشربة: أولَا: الحفاظ على العقل الذي به تتم عبادة الله عز وجلّ الثّل وعمارة الأرض؛ وذلك بتحريم كلّ ما يعطل العقل كالخخمر والمسكرات والمخلدرات. ثانتًا: الحفاظ على النفس؛ وذلك بت بتحريم كلّ ما يحدث الضرر بها، أو يشكّل خطرّا

عليها.
ثالثا: حفظ المال بعدم إضاعته فيما لا نفع فيه.
رابعا: الوقاية من الأمراض الناتجة عن تلك الأطممة المحرمة؛ كالدم المسفوح اللذي يعد أنسب مكان لانتشار الجراثيم

ونموها.
خامسًا: من حكم تحريم لحم الخنزير أته قد اكتشف أنّ له قابلية كبرى لجميع الأمراض الميكروبية المعدية؛ أما الميتة فينحبس الدم فيها في الشرايين، مما يؤدي إلى التعفن وتجمع الجراثيم والميكروبات الضارة والسامة. وهناك حكمٌ خاصة بتحريم أصناف معينة من الأطعمة ذكرها العلماء، ولا العلماء يكتثفون في الأطعمة المحرمة أضرارًا وأمراضًا خطيرة، وكلما اكتشفوا شيئًا علموا عظمة شرع الله عز وجل في في تحريم تلك الخبائث. والعبد المؤمن لا يتظر العلماء وأهل

وجل من العبادة وعمارة الأرض.
وبتغني الإنسان بالأطعمة الحهلال يشعر العبد بنعم الله الوفيرة عليه، وبتلذذه بالطيبات تزيد محبته لمن الطن الطيبات، وآحلّها للعباد، ولا شكّ بالنّ المؤمن كلما ازداد شعورًا بنعمة الله عز وجل عليه زاد لربّه شكرَا، وامتلاك قلبه محبّة للمنعم سبحانه وتعالى، وازداداد علمّا ومعرفة بفضل الله عز وجل عليه، ولا شك ألّ ذلك كله من مقاصد اللدين. وإنّ الله عز وجل ما ما خلق الطيبات ليحّرمها على العباد؛ وما خلقها ليتخذها العباد وسيلة للمعصبية والفساد؛ بل خلقها سبحانه ليتنعموا بها، ولتكون وسيلة يصلون
 النعيم الأكبر بالفوز بدار النعيم في الآخرة. هذه بعض الحكم من تحليل الطيبات؛ أمّا عن حكم تحريم الخبائث فلا شكّ بالنّ في تحريم الله عز وجل لتلك الأطعمة المحرّمة نفُّ للعباد، ومصلحة عظيمة لهمب؛ فإنّ تلك الأطعمة المحرّمة إنّما هي مّما تأباه الفطر السليمة، وتستقذره النفوس الرشيدة، ولا يمكن لعبيد عاقلِ أن يجد الئد في تلك المحرمات أمرَا طيبًا، أو فائدة مرجوّة؛ فالحرام ضررٌ محضى، وفي اجتنابه السلامة والمعافاة.
ومن الحكم التفصيليّة لتحريم بعض

عن الحرام، قال ابن القيم: (افما حرّم الله
 حرّم عليهم الاستقسام بالأزلام، وعوضهرم منه دعاء الاستخارة، وحرّم عليهم الرّبا، وعوضهم منه التنجارة الرابحة..، وحرّم عليهم الحرير، وأعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة؛ من الصوف والكتان والقطن، وحرّم عليهم الزنا والثلواط، وأعاضهر وانهم منهما بالنكاح والتسري بصنوف النساء الحسان، وحرّم عليهم شرب المّ المسكري، وأعاضهم عنه بالأشربة الللذيذة النافعة للروح والبدن..، وحرّم عليهم الخبائث من المطعومات، وأعاضهم عنها بالمطاعم الطّيبات، ومن تلمّح هذا وتأمّله هان عليه ترك الهوى المردي، واعتاض عنه بالنافع المجلي، وعرف ححمة الله ورحمته وتمام نعمته على عباده فيما أمرهم به ونهاهم عـم عنه، وفيما أباحه لهمه، وأنه لم يأمرهم بما بما أمرهم به حاجةً منه إليهم، ولا نهاهم عنه ونه بخلَّا منه تعالى عليهم؟ بل أمرهم بما أمرهم إحسانّا منه ورحمةً، ونهاهم عمّا نهاهم عنه صيانةً له لهم وحمية" (ب) [انظر: الأكل: أنواع المأكو لات من حيث الطيب والخبث]

الطب ئيكشفوا له عن أسرار التحريم؛ لأنّ يعلم أنّ ذاك التتحريم إنّما هو من عند المند العليم الأحكيم، ولا يشرع لُعباده إلا الشُرع الحّكيم، الذذي فيه استقامة الحياة، والسعادة والسرورو؛ يقول الشيخ الثرضاوي: اوليس من الللازم أن يكون المسلم على علم تغصيليٌ بالكخبث المّ أو الضرر الذي حرّم الله من أجله شيئًا من الأشياء، وقد لا ينكشف خبر الا عصره، ويتجلى في عصر لاحق، وعلى

[البقرة:
ألا ترى أنّ الله حرّم لحم الحّ الخنزير فلم
يفهم المسلم من علة لتحريمه غير أنّه مستقذر، ثم تقدم الزمن فكشف العلم فيه من الليدان والجراثيم القاتلة ما فيه، ولو لم يكشف العلم شيئًا في الخنزير، أو كشف ما هو أكثر من ذلك فإنّ المسلم سيظل على
 ولا بدّ من الإشارة -أخيرًا- إلى أنّ من رحمة الله عز و جل، وعظيم كلا كرمه على عباد أنّه سبحانه إذا حرّم على العباد شيئًا عوضهم خيرًا منه، وأبدلهمم ما هو أجلّل وأنفع فيعلم العبد أنّ الله عز و وجل ما ما يريد أنّ يحرم
 وتسعد به أنفسهم، وفي الححلال كفاية للعباد
 . وكيف لا يكون للإطعام تلك المكانة الرفيعة في دين الله عز وجل ؟! وقد الله سبحانه من الأمور التي بها يجوز العيا العبد العقبة الكبرى يوم القيامة، فهو سبب للنجاة العاة، وموصل للفلاح، قال الله عز وجل:
 رَبِّةٍ مَقَرِّبَة (iol) [1^-11: 1 1 : وإنّ ممّا يدلّ على أممية الإطعام في الإسلام أنّ القرآن الكريم أخبر بأنّ عدم إطعام الفقراء والمساكين سيكون سبيا نللوقوع في عذاب الله عز وجل يوم القيامة، قال اللهع عز وجل مخبرًا عن أصحاب النار :



بل إنّ اللهعز وجل قد ذمّ الذي لا يحضّ على طعام المسكين، فقال تعالى:


أُلْسِسَكِنِ

نقد قرن الله عز وجل عدم الحضّ على الحى طعام المسكين مع الكفر بالله، والتكذيب

## |الإطهام فُ القرآن الكريم

إنّ الحليث عن الإطعام ممّا لا ينبني أن ينغل عنه في سياق الحليث عن الطعام في كتاب الله عز وجل؛ فلقد ذكر الإطعام في الققرآن الكريم -مكيّه ومدنيّه- مرارّا، وبيّن الله عز وجل قيمة الإطعام وأمميته، وبيّن فضل المطعمين، وأنواع الإطعام، وفي ذلك تنبيه على أممية الإطعام في دين الله عز وجل.
ومن تأمّل في الآيات التي تحدّثت عن الإطعام يجد أنَّ الإطعام له مكانَانةٌ عظيمةً في الإسلام، نهو شعيرةٌ من شعائر الدين الإين، وقربةٌ من أُجلّ القربات إلى العلي الكبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجلّ : أَيّ الإسلام خير؟ اللهعليه وسلم: (تطعم الطعام، وتقرألسالمام
على من عرفت ومن لم تعرن)( (1) . لقد أخبر القرآن الكُريم بأنّ إطعام الطعام للمساكين والفقراء والأسرى المحتاجين من خصال عباد الله المخخلصين، فقال عز



(1) أخرجه مسلم في صصيسه، كتاب الإيمان، باب بيان تناضلّ الإسالمر وأي أموره أنفـل،


بالدين، والتهاون في الصحلاة، ولا شكّ بأنّ بيان لأصناف المطعمين، وأنواع الإطعام
 طعام المسكين، فلا هو يطعم، ولا هو ألى ألاًا: أصناف المُطْعَعْمين: يحضّ غيره على الإطعام لثد بيّن الله عز وجل أنّ في المجتمع
 ويقدمون على غيرهم في ذلك؛ لانّهم أشدّ حاجة للطعام، بسبب ما ابتالامم الله عز وجل من فقر أو يتم أو حاجية، ومعلومٌ أنّ العمل الصالحِ يكونَ أعظم إذا ما كان نفعه أكبر.
ومن تتبع آيات الكتاب العزيز يجد أنّ الله عز وجل وجّه المطعمين إلى توجيا إطعامهم إلى الأصناف الآتين من الناس: ا ـ المساكين.
وهم أكثر من أمر الله عز وجل بإطعامهم في القرآن الكريم، وأغلب الآيات التي ذكرت الإطعام إنّما جعلته للمساكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الذي لا شيء له، وقيل: هو الذي له بله بعض الشيء؛ ولكن لا يسدّ حاجتنه، ولا يكفيه (ب)، وقداختلف أمل اللغة والمفسرون والفقهاء في تحليد الفرق بين المسكين والفقير، ومن منهم أشدّ حاجة، فقال البعض:

$$
\begin{aligned}
& \text { النهاية في غريب الـحـيث الثيث والأثر، ابن الأثير } \\
& \text {.r^0/r }
\end{aligned}
$$

ولقد أكّد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الإطعامّ، وعظيم أجره عند الله عز وجل، وقد قرنه مع نضائل الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: (أيّها التّاس؛ أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلّوا (1) والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام) (1) وحذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البخل بالطعام والشراب عن الماب
 ويّن أنّ ذلك ليس من شيم الإيمان، ولا من أخلاق الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: (ليس المؤمن اللّي يشع و جاره جائع الى جنبه) وني النقاط الآتية بإِذن الله تعالى
 (ry/\&/

قال الترمذي: حديث حسن صصيح.



رضي الثله عنها.


 والتحديث صحححه الألباني ثي الصسحيحة، رقم


 والمسكين ذو المتربة هو صاحب الفقر الششديد؛ كانّه لصق بالتراب لشّلّة حاجته، وقال ابن عباس رضي الله عنه: هو المطروح في الثتراب لايقيه شيء ${ }^{\text {(0) }}$ وقد جعل الله عز وجل وجل للمساكين حظًا

 كنارة اليمين أمر الله عز وجل بإطعام عشرة






ومن ظاهر من زوجته، ولم يستطع تحرير رقبة ولا صيام ستين يومًا فعليه إطعام


 بِمَا تَعْمَوْنَ خَيْرِ





أشدّ حاجة، وقال آخرون: المسكين آشدّ
 من كان في عوز وحاجةة، ويدخل الفقير في

هذه الصفة.
ولعلّ الحكمة في الإكثار من الوصية
بإطعام المساكين أنّ هذا النوع من الناس في حاجة شديدة إلى العناية والرعاية؛ لانّهم
-في الغالب- يفضلون الاكتفاء بالققليل على إراقة ماء وجوههم بالسؤال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسكين: (ليس المسكين اللذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان؛ ولكنّ المسكين الذي لا يجد فنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصلّق عليه، ولا يقوم فيسال الناس) وقد أخبر الله عز وجل أنّ في إطعام هؤلاء المساكين منفعة كبيرة للعبد يوم القيامة؛ إذ بهذا العمل الصالح تقتحم العق العبة،



والمجاعة لأنّ الحاجة إليه أشدّ، ويكون الطعام في مثل تلك الأوقات عزيزا، قال الفخر الرازي: اواعلم أنّ إخراج المال في وقت القحط والضرورة أثقل على الثنس، وأوجب لناّجر|" (1) ولا شكّ بأنّ في إطعام اليتامى مصلحة عظيمة للمجتمع، وخير كبير للأمة، إذ في إطعامه سدٌ لحاجته، ومواساة لحاله، ومن ثّمّ صلاح لأمره، قال ابن عاشور: اووجه تخصيصه بالإطعام آله مظنة قلة الشبع؛ لصغر سنّه، وضعف عمله، ونقلد مند من يعوله، ولحيائه من التعرض لطلب ما يحتاجه؛ فلذلك رغّب في إطعامه، وإن لم يصل حدّ

المسكنة) (ب)
r.

ولُقد ذكر الله عز وجل إطعامهم رفقًا بحالهم، فالأسير محبوس، ممنوع من أهله أهله
 إطعامه الفضل والطاعة، وقد ملح الله عز وجل من يطعمون الأسرى بقوله: المَيْنَ



[

وقد ذكر المفسرون أقوالًا في المراد


وكذلك فقد جعل الله عز وجل فدية الإفطار في رمضان بسبب كبر سنٌ، أو مرضٍ لا يرجي برؤه فدية طعام مسكين، قال تعالى:

 [البقرة: צ' ومن قتل صيد البر وهو محرم فعليه كفارة طعام مساكين، قال تعالى:


 مَتَّكِينَ هُ [المائدة: 90].
r.

ولا يخفى حال اليتيم من ضعف وعوز، وفتدان للمعيل؛ فكانت الوصية باليتامى عظيمة في كتاب الله عز وجل، ومن الون الوصية
 ورعايتهم؛ بل وجعل ذلك من عظيم القربات، وأجلّ الطاعات، قال تعالى:
 رَقِّةٍ - 11 - 11 : 1

فإطعام اليتامى في أيام المجاعات من خير ما تجتاز به العقبة، وتنال به الر الرحمة، وإنّما خص الإطعام في يوم المسغبة

بالأسرى في الآية؛ فقالوا: هو الأسير شُديد الفقر، عظيم الحاجة، وقد وصفه الله المشرك، وقالوا: المحبوس بحق من ولالو بالفقير بعد وصفه بالبائس لمزيد إيضاح

 التي تذبح هديًا أو أضحية، وذلك في قوله




[الـحج: צب]. وللمفسرين أقوال كثيرة في معنى القانع والمعتر: منها: أنّ القانع هو الذي يسآل الناس، والمعتر هو الذي لا يسأل. ومنها: أنّ الثقانع هو المتعفف، والمّ والمعتر

هو السائل. ومنها: أنّ القانع هو اللسائل، والمعتر هو الذي يعتريك ولا يسالّ.
وغير ذلك من آقوال ().

والجامع بين تلك الأقوال جميعا أنّ القانع والمعتر من أصناف الناس الثق الثقراء في المجتمع، ولا شكّ بأنّ الشرع قد أوصى الْ

بالعناية بهم وإطعامهم.



 زوجها، وقد رجح القرطبي أنّ جميع من ذكروا داخلون في الآية (1) "
والراجح -والله أعلم- أنّ المعنيين في
الآية الأسرى المحبوسين؛ من المسلمين والمشركين؛ أمّا العبيد عند الْ أسيادهم، والنساء عند أزواجهنّ فهم ليسوا بأسرى على الحقيقة، وقد جاء الحثّ على إطعاء إلمهـم والإحسان إليهم -في غير هذه الآية- في نصوصي كثيرةٍ من الشرع الحكيم. §. البائس الفقير .
 من الناس من بهيمة الأنعام التي تذبح أو تنحر تقربَا إلى الله عز وجل ونل من الهلدي
 فِ
 مَنَفِعْ لَهُمْ وَيْزَ



$$
[r \wedge-r v
$$

والمراد بالبائس الفقير في الآية: من كان
(1) انظر: زاد المسير، ابن الجوزي


لا يطعمونهم طلبًا للسكر والثناء من الناس، قال الله تعالى:

 وإنّما يريدون بهذا العمل الصالح وجه الله عز وجل، وابتغاء مرضاته، فهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، مؤمنون بالجزاء وراء

[الإنسان: ••1].
 صافية، كان لهم الثواب الجزيل، والأجر الكريم،
为

[1الزنسان: 11 11 ] 1 ].
 مقرونًا بالإيمان؛ إذ العمل الصالح الصّ لالح من غير

 عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح فيا فيا في


 (Y) ورد قول الله عز وجل:
 انظر : المعجبم المغهرس، محتمد فؤاد عبد الباقي صا

فهؤلاء هم الذين حثّ القرآن الكريم على إطعامهم، ورغّب في ذلك ترغيبّ الكّ عظيما؛ بل أوجب إطعامهم في الكفارات والفدية، ولا شكّ بأنّ في ذلك تنبيٌ على فضل الإطعام وأهميته. ثانيًا: شروط الإطعام: إنّ الإطعام عبادة لله عز وجل، يتقرب بها العبد لربّه سبحانه وتعالىى، ومن المعاد المعلوم أنّ لأيّ عبادة من العبادات التي ينال بها رضا

الله عز وجل شرطين:
الأول: الإخلاص لله عز
والثاني: مطابقة العمل لشرع اللها عز وجل، ومواففته لما في كتاب الله عز وجل وجل

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه:
 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كا كان خالصَا
. وابتغى به وجهه) (1)
وقد بيّن الله عز وجل أنّ الإطعام النّي ينال صاحبه الأجر والمثموبة هو ما كا كان

 المساكين واليتامى ابتغاء وجه الله عز وجل، ولـ،
(1) أخرجه النسائي في سننه، باب من غزا ايلتمس

الأجر والذكر، رقتم • وصحتهن الألباني في الصحيتحة، رقم 1 وتم


## الطهامب



 ولا شكّ أنّ مذا الإطعام المطلق مراتب ودرجات؛ فكلّما كانت حاجة المطعم اللطعام أشلّ، كان ذلك الإطعام أفضل وأجلّ، وقد مدح الله المطعمين في وقت


 لهذا الطعام وشهوتهم لـ لـ وهذا النوع من الإطعام -الإطعام المطلق- قد ذمّ الله عز وجل المدمت الانتعين عنه، وأخبر سبحانه أنّ الامتناع عنه سبب من أسباب الوقوع في العذاب يوم القيامة، فقال سبحانه: سَرَّرَّ
 وذمّ الله عز وجل من لا يحضّيٍ على هذا الإطعام فقال سبحانه:

 Y. Y. الإطعام في الكفارات. وهو إطعام واجب على من وجب عليه ذلك، كمن حنث في يمينه ولم يشا أن يعتق (Y) الظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير

$$
r \cdot q / 1 \varepsilon
$$



 والمراد بالصدقة في الآية: إطعام ستّة م مساكين \& ـ الإطعام ضيافة. فإنّ من شعائر الإسلام إكرام الضيف، ومن أهم صور الإكرام تقديم الطعام والشراب، وقد أخبر الله عز وجل عن كرم ضيافة إبراميم عليه السلام لضيفه. قال تعالىى: بِأْلُشُرَ



لقد ظنّ إبراهيم عليه اللسلام أنّ رسل

 والتعجل في إعداد الطعام لهمّ، وقد ذكر الا الله عز وجل ذلك في كتابه مدحًا لإبراهيم
 وحثّا للعباد على التأسي به، والسير على خلقه.
ويؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه هؤلاء أشياء كثيرة من آداب الضيافة؛ منها: تعجيل القُرى والطعام، ومنها: أن يقدم (1) انظر: أيسر الثنفاسير، الجزائري (1)

رقبة، أو أن يكسو عشرة مساكين، فهذا يجب عليه أن يطعم عشرة مساكين إلا أن يكون عاجزاع عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أليام. قال الله تعالىى:




 وغير ذلك من الكفارات، وقد أشرنا إلى ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث. r. الإطعام في الفدية. وقد جعل الله عز وجل هذا النوع من
 لكبر سنٌ أو مرض لا يرجّ الا برؤهم وجب عليه إخراج الفدية؛ طعام مسكين عن كلز يوم أفطره.
قال الله تعالى:


 وكذلك الحال فيمن أحرم بالحج، ثمّ أحصر وأصبح مريضًا أو به أذى من رأسه جاز له أن يحلق رأسه قبل أن يذبح الهدي، ووجبت عليه الفدية: صيام أو صدقة أو



أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤن وئمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) (ب) وفي ختام ذلك المبحث تبيّن مدى اهتمام الثقرآن الكريم بغضيلة إطعام الطعام، وأنّ تلك الفضيلة يشترط لها الإنخلاص لله عز وجل، وأن تكون مقرونة بالإيمان -كغيرها من الأعمال الصالحة-ان وييّن القرآن أصناف المطعمين، وأكّد على حقّ المساكين واليتامى، وبيّن أنّ الإطعام له الهـ أنواع وصور متعددة، وكلّما كان الطعام المقدم محتابجَا إليه، كان جزازاوْ أعظم. والناس اليوم يحتاجون إلى تلك الشعائر الربانية، وتلك الرحمات الالاهية، من إطعام الطعام، والسعي على المساكين والأيتام، فكم من بيوت لا يجد أهلها الها كسرة خبز، وكم
 بات باكيًا لم تجد أمّه ما تسد به رمقها، وفي جانب آخر من حياة الناس نرى آكوامتا من الطعام قد ألثيت، وأصنافًا من الخيرات قد الثد أتلفت، والله المستعان.
(r) أخرجه، مسِلم في صسيته،، كتاب الإيمان،
 الصست إلا من الخير وكون ذلك كله من الإيمان، رقم رضي اللهنهن.

للضيف أحسن الموجود، ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف، ومنها: ملاطفته بالكلام

بغاية الرفق (1).
وفي مقابل مدح إيراميم عليه السلام في
إكرامه لضيف، أخبر الله عز وجل عن قن قرية تخلق أملها باللؤم والبخل وسوء معاملة الضيفان، وبلغ بهم الحدّ في البخل ألما طلب منهم عابرا اسبيل -موسى عليه السلام والرجل الصالح- أن يطعموهما فأبوا
 موسى عليه السلام والعبد الصالح مع أهل تلك القرية:
 .[vv
لقد بلغ البخل والللؤم بأهل تلك الثقرية
أن منعوا طعامهم عن عابر السبيل، وقد طلب منهم عابر السبيل الطعام فأبوا، مع أنّ الضيافة كانت شائعة في الأمم من عهد إيراهيم عليه السلام، ومي من العاداتيات الفاضلة المتعارف عليها بين الناس (Y) وقد أكّد الثنبي صلى الله عليه وسلم علي أهمية إكرام الضيف، وييّن عليه السلام أنّ ذلك من الإيمان؛ ولا ينفك إكرام الضيف عن المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن باللهواليوم الآخر فليقل خيراً

فمن إنبار الله عز وجل عن طعام الجنّة أثه سبحانه ذكر دوام ذلك الطعام، وانّه لا لا ينقطع، ولا يمنع؛ بل هو يسير المنال، قريبّ ممن اشتهاه. قال تعالى: :

 ومعنى دوام طعام أهل الجنة في هذه
 تزيد بجوع، ولا تملّ من شبع (1) وقد تال سبحانه عن فاكهة الجنة:


فثمار الجنة وفاكهتها دائمة؛ لا تنقطع في حين دون حين، ولا تمنع بالحيطان والنواطير، ولا تنقطع إذا جنيت وولا تمنع من أحد إذا أريدت؛ إنّما هي مطلقة لمن أرادرها قريبة لمن اشتهاها (Y)
قال ابن كثير: دأي: لا تنقطع شتاءً ولا
 وجدوا، لا يمتع عليهم بقدرة الله شيء" وقال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عودٌ ولا

وهذا الحال لطعام الجنّة وفاكتها على خحلاف ثمار الدنيا التي تنقطع وتمنع؛ فحتى الِّى (1) انظر: البحر المحيط، أبو حيّان / (1)



## طهام الآخزة

إنّ المتّع لآيات القرآن الكريم التي
تحدّثت عن الطعام يجد أنّ كثيرًا من هذه الْا الآيات قد تحدّثت عن طعام الآلخرة؛ حيث يخبر الله عز وجل في آيات عدّة من كابـابه العزيز عن طعام أهل الجنة، ويصف لعباده ما أعدّ للمتقين منهم من طعام نامنم، وأكلِ
 ويصف لُعباده ما أعدّ للمجرمين من طعام أثيمه، وشراب من حميم. أولًا: طعام أهل الجنة:
لقد أخبر اللهع عز وجل في مواضع كيرة من كتابه العزيز عمّا أعدّ لعباده المتقين من نعيم مقيم في الجنّة، وأخبر سبحانها عنها عن ظلال الججنة وأنهارها، وأخبر عن أشجارها وثمارها، وأسهب سبحانه في الحديث تنتعم أهل الجنة بما فيها من أصناف النعيهئ فأخبر سبحانه عن طعامهم وشرابهمب، وأخبر عن مساكنهم وييوتهم، وأخبر عن أزواجهم وخدمهمه، وأخبر عن لباسهم وحليّهمه، وأخبر حتى عن كؤوسهم وصحافهمه، وني هذا كلّه ترغيب للعباد في جنّة الرحمن؛ وتشويق لهم للدار الآخرة، وتحفيز لهم على الجد والاجتهاد في الطاعة والعبادة لنيل ذلك الجزاء العظيم، والفوز بذلك الفوز الكيبر.

ملوك الدنيا وأغنياؤها قد يشتهون ثمرّا، متى اشتهوها. قال تعالُى: :
 قال مجاهد رحمه اللل: מإن قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت له حتى ينالثها، وإن اضطجع تدلت له حتى ينالها، فذلك قوله:
 لقد أخبر الله عز وجل أنّ لأهل الجنّة فيها ما تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب، وأصناف الأطعمة والفواكه.

 وقال مبحانه: : وَعْيُونِ


 وقد أباح الله عز وجل لأهل الجنّة أن يتناولوا من خيراتها وألوان طعانمها وشرابها
 . ولا شكّ بأنّ أعظم شيء في الطعام والشراب لذته، وكلما كان طييّا شهيًّا عظم الفقح به، وزاد التلذا بألما بأكه، وأقبل الآكلا والشارب عليه؛ ولذا يعطى أهل الجنة قوةً




ويجدون قيمته، ولكنّهم قد لا لا يحصلون عليه؛ لانته في غير وقته، أو لآنه بعيد مكانها وقد يشتهون طعامًا أو شرابًا موجوردا؛ ولكنه يحتاج إلى وقتِ في صنعه وإعداده؛ فلا يأتيهم في وقت مرادمم؛ فتنقطع شهوتهم أثناء انتظار ه، ولا شكّ باّنّ أعظم لذة بالطعام والشراب في وقت اشتهائه وطلبه. ولقد أخبر الله عز وجل عن ثمار الجنّة وقطوفها، فيّن سبحانه أنّ تطو فها دانية مذللة لأهلها في كل وقت ومكان، وشرابها جانجا جاهز على الدوام، وعيونها تتفجر في الحال، كـ، كي
 عليها كثمار الدنيا، تحتاج إلى من يجلبها الجا من سوتها، أو يصعد شجرها ليقطفها؛ بل ميا مي ثمار لصاحبها تأتيه حيث كاذ، وتداندو ألوا منه متى أراد، وما عليه إلا أن يشتهيها ليناليالها.
 [الرحمن: \&o 0 [


قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ا(أي: قريية، يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره| (1)
إنّها ثمار في رؤوس أشجارها؛ ولكنها مذللة لأصابها؛ يقطفونها يانعة ناضجة (1) انظر: المصـر السابق ع/99

قال ابن القيم بعد أن ذكر الآيات والأحاديث في طعام الجنّة: إقد تضمنت هذه النصوص أنّ لهم فيها الخبز واللحم والفاكهة والحلوى وأنواع الأنربة من الماء واللبن والخمر؛ وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء؛ وأمّا المسميات فيبنا
 ومن خصائص ثمار الجنة أنّ لكلّ فاكهِة

 وذلك من جميع أصناف الفواكه، كلّ صنف له لنة ولون لئ ألنس للنوع الآخر، أو
 يؤكل يابسًا؛ كالعنب والزبيب، والرطب والتمر، ونحو ذلك (8). وأكثر شيء يننّص على أهل الدنيا عيشهم القلة بعد الجدة، ونقد الشئ الشيء بعد نيله، واشتهاء الشيء مع عدم الْقدرة عليه، ومن الناس من يشتهي طعامًا فيأكل من
 الطعام فيحبس نفسه عنه وإن كان يشتهيه؛ خونًا من عاقبته، ومن الناس من يسرف في في مأكله فيضر نفسه، ويحبس نـئ نفسه.. وأمّا أهل الجنة فيتنعون بأنواع المآكل والمشارب




عظيمةً لتكمل لنتهم بما يجدون من مآكلها ومشاربها؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ الرّجل من أمل الجنّة ليعطي قوّة مائة رجلي في الأكل والشّرب والجماع والشّهوة، فقالِ رجلٍ من اليهود: إن الذي ياكل ويشرب تكون منه الحاجة، نقال: يفيض من جلده هرقٌ فإذذا بطنه تد خمر) (1) . لثد أخبر الله عز وجل أنّ ثمار الجنةّ


 . $\mathrm{V}^{\mathrm{r}}$ ومن كثرة ثمار الجنة يظنّ أملها -كلما رزقوا منها رزقا- آثهم قد رأوها امها من قبل،
 ولونها، مختلفةً في طعمها وريحها. قال الله عز وجل:

 وعلى كثرة ثمار الجنة وفاكهتها إلا أنّا لا تشبه ما في الدنيا من ثماري، وليس بين الـيا ثمار الجنّة وثمار الدنيا من الثبه إلا في الاسم، أمّا الحقيقة والطعم والرائحة فثمار الجنة تعظم ثمار الدنيا بما لا يعلمه إلا الله عز

[^0]
## الططام


 نتن؛ وإنّما هي لنّاتٌ متواليةّ، ونعمٌ متتابعة"، ألا ترى توله تعالى لآدم:层

وحكمة ذلك أنّ الله تعالى عرفهم في
الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيالياليا وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل،
ثانيًّا: طعام أهل النار:
وكما أخبر الله سبحانه عن نعيم الجنّة وطعامها؛ فإنّه سبحانه قد الد أخبر عن عذاب النار وأهوالها، ويّن سبحانه ما فيها منا من سموم وحميم، وطعام الأثيم، وخزي وعذاب أليم؛ ليكون العباد على بيّنة، وليجنّب العقّال منهم أنفسهم عن ذلك العذاب قبل أن يأتي وقت لا ينغع فيه الندم. لقد بيّنت آيات الكتاب العزيز أنّ لأها الها
 على ححّها وإحراتها؛ بل فيها مع ذلك الإحراق عذاب الحسرة والندم، وعذاب السلاسل والأغلال، وعذاب الصّراخ والفزع، وألم الجوع والعطش، وعذاب الريح الخيبية والتنت، وأصنافًا غير ذلك من
(ب) التذكرة صV0\&.

فهم آمنون من فقدها وقلتها، وآمنون من
ضررها وعافتتها، وآمنون من حبس نفوسهم
عنها لعلة من العلل؛ فالجنة لئس فيها فيها مرض
ولا قلة، ولا فقر ولا ضرر على أهلها مما
يأكلون ويشربون (1).
ومن تمام نعمة الله عز وجل على ألى أهل
الجنة في طعامهم وشرابهم آنّ سبحانه جعل المل تصريف الطعام والشراب في الجنّة ليس كما هو في الدنيا؛ فليس في تصريفه شيء من الأنى أو الخبث؛ بل هو جشاء ورشح يفيض مسگا؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ياكل أمل الجنّة فيها ويشربون، ولا ولا يتغوّطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن
 إنّ كلّ هذا النعيم من الطعام والشُراب جعله الله عز وجل لأهل الجنة؛ يتنعئ الجمون به، ويتلذذون به، وليس طعامهم مذا ونا وشرابه عن شعور بالجوع أو العطش؛ بل هو نعيم
 الثذكرة: انعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس



 وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًا، رقم

يسيل من جلود أهل النار؛ كالقيح والصليد وغيرهما، كأنه يغسل عنهم (1). وبللمفسرين أقوال متعددة في المقصود بالغسلين في القرآن الكريم؛ والمنقول عن ابن عباس رضي الله عنه آنّه: الصديد والد والدم
 عن قتادة أنّ الغسلين: شر الطعام وأخبثه وأبشعه أْمّا الضريع: نهو نبت يقال له: الشبرق، ويسمّيه أهل الحججاز: الضريع إذا يبس، وهو وهو نبات ذو شوك، لا تقربه دابّة إذا يسا يس، وهذا المعنى في الضريع مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن عكرمة، وعن مـجاهـا وري وقتادة، وقال بعض المفسرين: الضريع

شوك من النار (ث)
وعلى ضوء معنى الغسلين ومعنى الضريع يتين أنّهما ليسا شينًا واحدَا، وأنهما ليسا اسمين لمسمى واحد؛ بل هما شيئان مختلفان، وقد جمع المفسرون بين الآيتين بما بعدة أقوال: الأول: أنّ العذاب يوم الثقيامة ألوان وأشكال، والمعذبون طبقات ودرجات؛
(1) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ع






العذاب المهين.
فأمّا طعام أهل النار نقد أخبر الله عز وجل بآنه ليس لْهم طعام إلا الضريع،

[الغاشية: ب]
وفي موضع آخر من الكتاب العزيز
أخبر سبحانه أنّه ليس لألهل النار طعام غير
四
 فهذا هو طعامهم: الغسلين والضريع، وليس لهم طعام سوى ذلك. والمتأمل في هاتين الآيتين الكريمتين
 النار بنوع من الطعام غير النوع الآخر؛ فذكرت الآية الأولى أنّ الكافر لا طعان الـا له يوم القيامة إلا من ضريع، وذكرت الآلآية الثانية أنّ الكافر لا طعام له يوم القي القيامة إلا من غسلين، وهذا الحصر في كلا الآيتين
 وقد جمع المفسرون بين الآيتين بما لا يبقي تعارضًا؛ ولكن قبل بيان ذلك لا بدّ من بيان معنى الضريع، ومعنى الغسلين. فأصل الغسلين في اللغة: ما يخرج من الثوب ونحوه بالغسل؛ ثمّ استعمل في كل جرح غسل فخرج منه شيء، نهو غسلين، واستعمل القرآن لفظ الغسلين في كل ما

## الططام

الشمس، ومرادهم. لا ظل له أصلَ (ب) الا الثالث: أن تحمل الآيتان على حالثين، حالة يكون فيها طعامهم الضريع دون غيره، وحالة ثانية يكون طعامهم الغسلين، ولا شيء غيره. ويستنبط هذا المعنى قوله تعالى
 أي: تارة يعلّبون في الجحيم، وتارة يسقون من الحمميم، وهو الشراب النّي هو كالنحاس المذاب، يقطع الأمعاءو الأحشاء، وعلى هذا يكون طعامهم الضريع في وقت، وفي وقت آخر يكون طعامهم الغسلين، والله أعلم. وقد وصف الله عز وجل طعام الضريع النذي أعدّه سبحانه لأهل الجنّة بأنه:
 وذلك لبيان أنّ ذلك الطعام كلّه ضرر، لا نفع فيه أبنًا؛ (فلا يعود على آكليه بسمنِ يصلح بعض ما التفح من أجسادهم، وللا يغني عنهم دفع ألم الجوع" (ب) وهناك طعام ثالث لأهل النار، وهر وهو شجرة الزقوم، وقد أخبر الله عز وجل وجل عنها في غير موضع من كتابه العزيز، من ون ذلك قوله تعالىى: أَرْقَقْرُ


إيهام الاضطراب،"الشنقيطي صץ؟؟.

فمنهم من لا طعام له إلا من غسلين، ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع؛ يرشد لهذا التنوع في العذاب قوله تعاللى في وصف النار: الن هَقْسُورُ الأبواب اخختص بفريق من أهل الكفرء وكل باب من هذه الأبواب داخله مغاير الما لما في داخل الباب الآخر، فإذا تعددت الأبواب، وتنوعت المقامات دلّ ذلك على تنوع أنواع العذاب والطعام. وبحسب هذا الثوجيه، يكون كل نوع من
 يكون طعامه الغسلين، وفريق آخر يكون
 الزظقوم، وهكذا؛ فغاية ما في الأمر أنّ كلّ آية تحلثت عن نوع من الطعام المخصصص لهنا الفريق أو ذاك (1)
الثاني: أنّ المعنى في الآيتين آنهم لا
 عليه اسم الطعام، ولا تأكله البهائم -فضهِّلا عن الآدميين-، وكذلك الغسلين ليس من الطعام في شيء؛ فمن طعامه الضرئ لا طعام له، ومن طعامه الغسلين كذلك، ويكون التعبير بهذا الأسلوب من با باب المبالغة. ومنه قولهمم: فلان لا ظل له إلا
(1) انظر: المتحرر الوجيز، ابن عطية


الحلق؛ فلا يسهل عليه دخوله إلى الجوف، ولا يسهل خروجه عنه للتخلص منه، وني هذا غاية الألم وغاية العذاب (+). والخخلاصة أنه لا طعام لأهل النار إلا الضريع والغسلين والزقوم، وكلّ ذلك ما هو إلا عذاب فوق العذاب، ليس فيه من
 يأكلون! ويا بشاعة ما يطعمون؛ لا تستسيغن أذواقهم، ولا تقبله ألستتهم، ومن شدّة ما ما ما هم فيه من آلام الجوع ومرارة الطعم يتمنوّون الموت فلا يموتون، بل يزدادون عدابِابًا فوق عذابهم، قال تعالى:


 [إير|هيم:17
نعوذ بالله العظيم من النار وما فيها من طعام ذي غصة وعذاب أليم. وبعد الحليث عن طعام أهل الجنّة وطعام أهل النّار فإنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ أنّ إخبار الله عز وجل عن ذلك في في سيار الحديث عن نعيم الجّةّة وعذاب النّار فيه أعظم النفع للعباد؛ إذ فيه الترغيب العظيم في نعيم الجنّة، والتنفير الشديد من علئ علياب النّار، وإذا ما علم العُبد ما أعدّ اللّه سبحانه
(ケ) الظر: تنسير القرآن العظيم، ابن كيّير .179/1乏
 (iv) - Ir: [74 وتوله تعائى: : (a) كَنَّلْ إنّالشجرة شنيعة المنظر، فظيعة المظهر، مرّة المذاق، وهي شجرة خلقها الله في نار جهنمّ، وسمّاها الشجرة الملعونة، فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منها، فغلت في بطونهم كما يغلي المهل، وهو النحاس المذاب (1)، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شدّة مرارة تلك الشّجرة الـئى فقال: (ولو أنّ تطرةً من الزقوم تطرت؛ لأمرّت على أهل الأرض عيشهم؟؛ فكيف من ليس
 وكل طعامٍ يأكله أهل النار يجمع عليهم

 الَّلِيَا والغصة هي التي يعلق بها الطعام في
 ( أخرجه أحمد في مسنده، رقم (YYYO،

$$
. r \cdots / 1
$$

والحديت ضerه، الألباني في الضعينة، رقم . Trr/le، ivar

## |

إنّ التفكر في خلق الله عز وجل، وفي آياته وآلاثه عبادة قلبية عظيمة؛ يزيد بها الإيمان، وينشرح بها الصحدر، وتطمئن بها النفس، ويستير بها القلب، ولقد حـرا حثّ الله عز وجل عباده بأن ينظروا في آياته، ويتغكروا في خلقه، وذلك في مواضع عديدة من الكتاب العزيز، من ذلك قوله تعالُى: ولا قَلِّ







ولقد ملح الله عز وجل عباده النذين
يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فقال سبحانه: :





وختمت آيات عديدة من كتاب الله عز وجل بقول الله تعالى:




وإنّ في الطعام الذي خلقه اللهع عز وجل، وجعله غذاءً نافعًا للإنسان لآياتِ باهراتِ تدلّ على عظمة الخالق سبحانه، وبديع صنعه، وعظيم فضله على عباده، والعبد
 صلبه، وأملّه بالقوة والنشاط زاد شعليّ بعظيم نعم الله عز وجل عليّليه، وكلّما تأمّل في أصناف الأطعمة، وألوان الطيبات الثي أحّلّها الله عز وجل لعباد وزادت معرفته لربّه، وازدادت خلداد خشيته ومهابته للخالق بديع السماوات وات والأرض. ولثقد أمر الله عز وجل الإنسان أمرًا صريحا بأن يتفكر ويتأمل في طعامه؛ ليصل بهذا التفكر إلى الإيمان الراسخ بئلئ بعظمة

 (0)
 . فليتأمل الإنسان أولًا في الماء النازل من
 أحدُ غير الله أن ينزله إلى الأرض على ملى مذا
 رقيقًا حتى تروى به تدريجاً، من غير أن يحصل به هدم ولا غرق، وهل يقدر أحدُ



مْعْرِضْونَ
فِالثفكر في آيات الله عز وجل مستحبٌّ،
مندوبٌ إليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: االثنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه الثّفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه|"(1) و والنفكر في آيات اللهي عز وجل (امن أفضل أعمال القلب وأنفعهاه| (Y) وآيات الللهع وجل وجل مبئثة في مخلوقاته؛ في أرضه وسمائه؛ فالكون كلّك كتاب مفتوح؛ جعله الله تبارك وتعانى دليلَا قاطعًا، ويرهانًا ساطعا على وحدانيته وعظمته، يقف العاقلى فيه على صنع الله
[النمل: دبی].
والذي [b:
قال الله عز وجل منبها عباده إلى بعض





(1) متجموع فتاوى ابن تيمية

准
 [os-or: O ]
ومن عجيب آيات الله عز وجل في خلت
 الواحةة، والتي تسقى بماء واحلر، يخرج منها سجحانه أصناف الثمار، والوان الططام، فليظر الإنسان وليتامل فيما يخرج من تطع الأرض المتجاورة، ليرى زروعام مختلفةً، وزهورزا اينة، وناكهة كليرة متمتوعة، وثمارًا عليدة، ولكلّ صنف منيا طتمُ مختلفُ،

 من أبدعها، وسبحان من يرعاها. وني ذلك يقول الله سبعانه وتعالى:


 فِ
 إنّ من تأتّل في تلك الآليات، وتنغّر في تلك الجنات وتنوع ثمارما وا وأكلا علم بأنّا لها صانغا حكيثا، قادرًا مدبرا، لا يعجزه شيء، ولا تخفى عليه خافيه، له سبعانها

،rIV/r/ انظر: تفسير السمرقندي (Y)

غير الله أن يشق الأرض، ويخرج منها النبات؟ وهل يقدر أحدٌ غير الله أن يخرج السنابل والثمار من ذلك النبات؟ يقدر أحد غير الله أن ينمي حبّه وينقله من طور إلى طور حتى ينضج ويكون صالحا
 ألثمار والعنب والزيتون والنخيل؟ ومن ومن الئر خلق الحدائق وجعل فيها أصناف الفواكهو لا يقدر على شيء من ذلك إلا الله، الواحد

准


 . (1)
ولينظر الإنسان إلى الحبّة إذا وضعت في الأرض؛ ينشت أعالاما وأسفلها؛ فيخرج من أعلاها النتة الصاعدارة، ويخرج من أسفلها الجذور الضاربة في الأرض، والما والحبّة واحلة، والتربة واحدة، والماء واحدر الحاري فمن الذيي سيّرها؟ ومن الذي يرعاها ؟ ومن الني جعل منها غذاءٍ للإنسان والئواب؟



كلتفكه، ومنها ما يناسب الإنسان في الّصيف فينبته الله عز وجل صيفًا، ومنها ما يحتاجه الإنسان في الشتاء فينبته الله عز وجل شتاء أها فسبحان الخالق ما أعظمه، وما أعظم منّه وفضله على عباده، ولا يسع المؤمن حين يتأمل في تلك الآيات البيّنات إلا أن يقول


[1]

موضوعات ذات صلة:
الأكل، الحلال، الحرام، الحر، الحيوان، الخبيث، الشرب، الطير، الطيبات

وقدرته، وتشهلد بوحدانيته(1)
ومن آيات القرآن الكريم التي تدعو العباد للتففكر فيما خلق الله عز وجل وجل لهم من






 إنّها آياتٌ عظيمةٌ من آيات الله عز
وجل؛ يخرج سبحانه اللبن الـخالصّ، ناصع البياض، طيّب الرائحة من بين الفرث والدمّ فليس عليه لون الدمه، ولا رائحة الفرث؛ بل هو خالصٌّ من الكددر، سائغٌ للشاربين، يروى من العطش، ويشبع من الجوع، ويشهد بعظمة الخالق سبحانه (ب)
إنّ الطعام الذي يأكله الإنسان مليء
بالآيات والعبر؛ فلو تأمل الإنسان في تنوع الانسان
الأطعمة واختلالافها لوجلد منها الرطب ومنها
اليابس، ومنها الحلو ومنها المالحّا وما ومنها ما ينبت صيفًا ومنها ما ينبت شتاءء، ومنها الكبير ومنها الصغير، ومنها اللين ومنها
 للطبخ، ومنها ما يؤكل للغذاء ومنها ما يؤكل





عناصر الموضوع

| 0 . |  |
| :---: | :---: |
| 01 | \| |
| Or | al\| ${ }^{\text {a }}$ ) |
| 08 | \| |
| 7 | ¢ |
| V | هضاهـ |
| VA | \%\|ف大ท| |
| M |  |



## 

أولًا: المعنى اللغوي:




 والخلاصة: أن كل شيء جاوز الحد فقد طنى، ذكر ذلك أبو منصور الثعالبي، ونسب ذلك إلى أئمة اللغة.
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:

وقال القرطبي: (الطُنيان تجاوز الحد في الظلمل والغلو فيه؛ وذلك أن الظلمل منه صغيرة



 حدّه وقدره، وحدّ الإنسان هو ما ححّ الله له من حدود لا لا يجوز آن يتجاوزها.

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( العين، الثفراهيدي ₹ \& / }
\end{aligned}
$$



وجاء (الطغيان) في الاستعمال القرآني على ثلاثة أوجه (Y):

[البقرة:10] يعني: في ضلالتّهم.

 يعني: لمّا ارتفع وكثر.


## حفالطله

## 

## البفي:

البغي لغة:

# مصدر بغى يبغي بغيًا إذا تعدى وظلم. (1) 

البغي اصطلاحًا:
طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرّى، تُجاوزه أم لم يتجاوزه (Y)
الصلة بين الطغيان والبغي:
الطغيان: هو تجاوز الحد اللذي كان عليه من قبل. والبغي: طلب تجاوز قدر الاستحقاق،

 r العلدوان:

العدوان لغة:
التعلّي في الأمر، وتجاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليه (ع) العدوان اصططلاحًا:
التّتجاوز ومنافاة الالتئام، والإخحلال بالعدلالة في المعاملة (0) الصلة بين الطغيان العدوان: الطغيان: هو تجاوز الحد النذي كان عليه من قبل، والعدوان: تجاوز المقدار المأمور بالانتهاء إليه والوقوف عنده.

الهتو:
العتو لغة:
التججبّر والتكبّر (7)
.vV/I₹ لسان العرب، ابن منظور (1)

( ( الكليات، صع\&هロ.




الطغيان

العتو اصطلاحًا:
عبارة عن الإباء والعصيان (1) ومـجاوزة الحدد فيه بحيث لا يتأثر معه الثقلب بالموعظة ولا يقبل النصيحة.
الصلة بين الطغيان والعتو:
قال العسكري: اأن الطعغيان مجاوزة الحد في المكروه مع غلبة وقهر، يقال: طغى الماء إذا جاوز الحد في الظلمه، والعتو: المبالغة في المكروه، فهو دون الطغيان|"(ث)

والمجاوزة؛ وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يقظة وتحرّج، قد يتنهي إلى الغلو والمبالغة التي تحوّل هذا الدين من يسر إلى عسر، والله يريد دينه كما أنزله، الثها ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلو، فالإفراط والغلو يخر يجان ألون هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصيرير، وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة لإمساك النفوس على الئى الصراط، بلا انحراف إلى الغلو، أو الإممال
على السواءه(() ().

وأمر الله سبحانه عباده بأكل الحلال الطيب، ونهاهم عن الطنيان بالسرف


 أي：ولا تطنوا في رزقي بالإغلال بشكره وتعدي حلودي فيه باللسرف والبطر، والاستعانة به على المعاصي، ومني الئح الحقوق الواجبة فيه، فينزل عليكم غضبي، وتجب عليكم عقوبتي وتال ابن كثير ：（أي：كلوا من هذا الرزة

من غير حاجة، وتخالفوا ما آمركم بها（8） ونهى عن الطغيان في الميزان، فقال：


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير المراغي } \\
& \text { (६) تفسير القرآن ألعظيه، }
\end{aligned}
$$

## 年

تنوعت أساليب القُرآن في التحذير من الطغيان، وستنتاولها فيما ياتي： أولًا：النهي الصريح：
ورد النهي الصريح في كتاب الله محذّرًا من ارتكاب الطغيان، فقال تعالى آمرَا نبيّه وأهل الإيمان بالاستقامة على الدين، ونهامم عن الظلم والطغيان، فقال سبحانه：目



［11ヶ－11r
وافأمر تعالىى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة؛ وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداءه، ومخالفة الأضداد، ونهى عن الطني الطيان، وهو البغي، فإنه مصرعة حتي اني ولو كان على مشرك، وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد، لا ينفل عن شيء، ولا يخفى عليه شيء＂（1）
قال سيد رحمه الله：اوإنه لما يستحق
الانتباه هنا أن النهي الذئي أعقب الأمر بالاستقامة لم يكن نهيًا عن الفصهور والتقصير، إنما كان نهيّا عن الطنيان
（1）تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير \＆／\＆O．

## الطغيان

والمراد بالطاغين هنا: اعظماء أهل الشرك؛ لأنهم تكبروا بعظمتهم على قبول
 الله عليه وسلم بكبر واستهزاء، وحكموا على عامة قومهم بالابتعاد عن النبي صلى ولى الله عليه وسلم وعن المسلمين وعن سماع القرآن، وهم: أبو جهل وأمية ابن خلف، وعن وعتبة ابن ربيعة، والوليد بن عتبة، والعاصي بن وائل وأضرابهمم||(4)

 أي: أنّها كانت في حكم الله تعالى وقضائه موضع رصلِ يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذّبوهم فيها (ع) . والمراد بالطاغين فين من طنى في دينه بالكفر، أو في دنياه بالظلم (0). ولما كان من صور الطغيان الطغيان بالظلم بيّن الله مصيرهم في الدنيا والآخرة، فقال: فِّ
 وأخبر سبحانه أنه لا يغفل عما يفعله الطغاة الظلمة من الظلم والطغيان، فقال




 (0) الـجامع لأحكام القُرآن، الثقرطبي 19/ IVV


وقد اختلف علماء الثفسير في معنى الميزان، فقيل: هو العدل، وقيل: المراد آلة الوزن التي يتوصّل بها إلى الإنصاف والانتصاف، وقيل: الميزان هو القرآن؛ لأن فيه بيان ما يحتاج إليه، وقيل: إن الميزان هو الحكم"
وليس هناك تعارض بين هذه الأقوال،
ولا مانع أنه يعم الجميع، فالمطلوب من الإنسان ألا يطغى سواء في آلة الوزن الو أو في تجاوز حدود الله، أو في ظلم الناس. ثانيًًا: التعليل بسوء المصير : من أساليب القرآن الكريم في التّحذير من الطغيان: ذكر الوعيد الشديد بسوء مصير الطغاة في الدنيا والآخرة، قال سبعانه

 (اوهم الذين تمرّدوا على ريهمّ، فعصوا أمره مع إحسانه إليهم، لشر مرجع ومصير يصيرون إليه في الآخرة بعد خروج من الدنيا؛ لأن مصيرهم إلى جهنمه، وإليها منقلبهم بعد وفاتهم، فبئس الفراش الذي |فترشوه لأنفسهم جهنم||(Y)
(1) انظر: الجبامع لأحكام الثرآن، الثرطبي

$$
.10 \varepsilon / 1 \mathrm{~V}
$$



أي: الا تحسبنه إذا أنظرهم وأجّلهم أنه وقوع العذاب بهم، إنما نؤّخّرهم لآجل غافل عنهمَ مهمل لهم، لا يعاقبهم على معدود مضبوط، وهم صائرون لا مدحالة إلى عذاب الله ونكاله( ${ }^{(Y)}$ (افيا ويل من يعدّ الله عليه ذنوبه وأعماله صنعهم، بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم

عدًّ||(1)
قال سيد رحمه الله: الظاهر الأمر يبلو وأنفاسه، ويتبعها ليحاسبه الحساب العسير، إن الذي يحسرّ أن رئيسه في الأرض هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتّعون،
 هذه الحياة الدنيا، فهذه الصيغة تكشف عن فلا في قلق وحسبان، فكيف بالله المنتقم
 التي لا إمهال بعدها، ولا فكالك منهاك علا علا ألا أخذهم في اليوم العصيبب الذي تشخص وسول الله صلى اللّه عليه وسلم: (إن الله فيه الأبصار من الفزع والهلع، فتظل مفتوحة اليملي للظالم حتى إلى إذا أخلذه لم يفلته)،



زحمة الهول، مشهدهم مسرعين لا يلوون
 رؤوسهم لا عن إرادة، ولكنها مشدودة لا المؤمن وهو ويرى ما عليه الطغاة وأهل الكففر يملكون لها حراكا، يمتد بصرهم إلى ما من التماكِين في الأرضى وما وما يملكونه من القوة والهيمنة، فليتذكر قول الله سبحانه:
(IIT) الْ هتَ
[آل عمران: 197-19V].
(اوهذه الكاية المقصود منها التسلية
(Y) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير


 \&7ヘイ
 تضم شيئًا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه،

$$
\text { فهي هواء نخواء||(Y) }{ }^{\left({ }^{(1)}\right.}
$$



أي: لا تعجل يا محمد على هؤلاء في
(1) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير \&/ 1010. (Y) في ظلال القرآن (Y) / (Y)

عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا، والخلق:

فالطغاة قد تخدعهم قوتهم وسطوتهم المادية، فينسون قوة الله وجبروته، ولكن الله لهم بالمرصاد.
(1) قال سبحانه:
回


. (فربك راصد لهمه، ومسجّل لأعمالهمم، فلما أن كثر الفساد، وزاد صبّ عليهِ سِيّ سوط عذاب، وهو تعبير يوحي بلنـع العذاب حين يذكر السوط، ويفيضه وغمره حين يذكر الينر الصّبّب، حيث يجتمع الألم اللاذع، والغمرة الطاغية، على الطغاة الذين طنوا في البلادا، فأكثروا فيها الفسسادي| (ث) وذكر الله سبحانه إملاك الأمم السابقة

 نُّ
[or-o.

فأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، وكانوا هم أشد ظلمًا لأنفسهم، وأغظم كغرّا بربهم، وأشد طغيانًا وتمردًا على الله من اللذين أهلكهم من بعد من الأمم، وكان
(ץ) في ظلال الثقرآن، سيد قطب ז/ ع • بـ.

وتنعّهم فيها، وتقلّبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات، وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا
 بل يتمتعون به قليلَا، ويعذّبون عليه طوينَا، هذه أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما

تؤول إليه|(1) .
ويسلّي الله نييه صلى الله عليه وسلم،
وييّن له مصير الطغاة المجرمين، فيقول سبحانه:


فهذا الوعيد الشديد بذكر مصير أهل
الفسق والطنيان يجعل من الإنسان المسلم شخصية خائفة من ريها تبارك وتعالى، مجتنبا كل الأسباب الموصلة إلى الطغيان؛ لأن الله قد حذّر منه، وذكر مصير أهله. ثالثًا: الحث على الاعتبار بالسابقين:
يقصّ الله تبارك وتعالى علينا تصص
 لأجل التسلية، وإنما لأجل أخذ العبرة من هذه القصص، وحتى لا لا نقع في طغيانهم
 السابقة التي طغت وتكبّرت على الخالق
(1) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص صY .

- (Y) ${ }^{(Y)}$ وذكر لنا تبارك وتعالىى طغيان قوم صالح عليه السلام. قال سبحانه وتعالى:
 (10)

 [الشمس:11-10-10].
قال الطبري: پالطاغية طغيانهم الذي طغوا في معاصي اللله، وخلافـ كتاب
الله| (r) .

وتصّ الله علينا قصة أصحاب الجنة لما طغوا وتغطرسوا على عباد الله الضعفاء، ومنعوهم حقهم من الصدقاتي ملـي ولم يشكروا الله تعاللى على نعمه عليهم، جاء العذابّ، ونزعت النعمة. قال سبحانه:

 (0)



 (Y) في ظلال الثقرآن، سيد قطب YVr0/0 (Y) r|rur
(Y) جامع البيان
. طغيانهم أكثر طغيانًا من غيرهم من الأمم (1) وكان عاقبتهم:

 وأخبر تبارك وتعالى عن مصير الطغاة المكذّبين بأنبيائهم، فقال سبحالى ونانه:
 مَسَنَ



为



 (اهؤلاء الذين ملكوا القوة والمال وأسباب البقاء والغلبة، قد أخلهم اللّاء الله جميعا بعد ما فتنو ا الناس وآذوهم طويلًا فعاد أخذهم الصرصر التي تتطاير معها حصباء الأرض؛
 وقارون خسف به وبداره الأرض، وفرئر وعون وهامان غرقاً في اليم، ذهبوا جميعا مأخوذا الارين
 (1) انظر : جامع البيان، الطبري

 ويصف لنا ربنا－جل جلاله－هذا الطاغية المتجبر، وإذلاله لموسى عليه السلام ولقومه، وعدم مبالاته بهم، فقال
硅 ． فكانت الْتيجة： وَيَرُون

 －ov：［الشعراء ［Tr
نهذه القصص وغيرها في كتاب الله تبارك وتعالىى ملم يقصها الله علينا إلا لأخلذ العظة والعبرة منها، فنبتعد عن الطغيان وصفات الطغاة．

إِ⿰亻⿱丶⿻工二⿹\zh13一未
寅
 فالله تبارك وتعالى يسوق إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئة، ومما هو متداول بينهم من القصص، فير اليربط بين بين ستنه في الغابرين، وسنته في الحاضرين الحبرين، ويلمس قلوبهم بأقرب الأساليب إلى واقع حياتهم（1）．
ولما طغى قوم عاد وتكبروا، وقالوا


فردّ الله عليهم بقوله：园 يَ喠

[نصلت: 10-41].

وقال تبارك وتعالى مخبرًا عن فرعون：






（1）انظر：في ظلال القر آن، سيد قطب
 ((فنهى اللّه سبحانه المؤمنين عن الثتمني؛ لأن فيه تعلق البال، ونسيان الأجل، والمر المراد

 وورد في ذم الحسد خاصن الية أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك فـ ما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :إياكم والظن، فإن الظن أكذي الحديث، ولا تحسّسوا، ولا تجسّسوا، ولا ولا تحاسدوا، ولاتدابروا، ولا تباغضوا، ولا، وكونوا عباد الله إخواناّاه(ع) فالحسد الداء الذي يحرق قلب صاحبه إذا ما رأى لله على غيره منّة، أو آسبغ عليه نعمة؛ فيدفعه ذلك إلى ممارسة الطنيان، وهذا كان سبب طغيان اليهود، ورفضهـم قبول رسالة النبي مع أنه مكتوب عندهم في الثوراة، فقد أنكر الله عليهم حسدهم لرسوله على الرسالثة، وحسدهم لأصحابه



$$
\text { (Y) التفسير المنير، الزحيلي } 10 \text { ع . }
$$

(ع) أخرجه البخاري في صـيحيحه، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التّتحاسد والتدابر، ه/ /19 19،
 البر والصلة والآداب، بُباب تحريم الظن والتُجسس والتنافس والتناجش ونحموهان،


## 系

لوقوع الطغيان من الإنسان أسباب
نتناولها فيما يأتي:
أولًا: الحسد:
مما يوقع الإنسان في الطغيان فيتجاوز الحدود: إصابته بداء اللحسد، فهو الداء العضال -إن أصاب الإنسان- وهو الامذموم وصاحبه مغموم؛ وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب...، ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماءء، وأول ذنب
 إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل) له (1) ومن هنا فقد ذمّه الله تعالى في كتابه في غير موضع، فقال سبحانه:
 هُ عَظِيمًا قال القرطبي: (اوهذا هو الحسد بعينه،

 اكْ





والخلاصة: أن الحسد يدفع بصاحبه إلى الطنيان، وتجاوز الحدود، وقد يصل به الأمر إلى الكفر بالله سبحانه، وتكاينذيب الرسالة، كما فعل اليهود مع النبي صلى الله عليهو وسلم. ثانيًا: العجب والغرور: العجب والغرور هو آفة الطغاة في عتوّهم وتجبّرهم وعدم قبولهم الحق والانصياع له؛ ولذلك قال الله عز وجل ذاكرًا حال قوم عاد لما طغوا وتكبّبروا على ربهـم، ثم على نيبهم:㢄
 م (أي: منوا بشدة تركيبهم وقواهم، واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله()| (8) قال سيد رحمه الله: إإن الحق أن يخضع العباد لله، وألا يستكبروا في الأرض، وهم من هم بالثقياس إلى عظمة خلت اللها فكل استكبار في الأرض فهو بغير الحق، استكا وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطغغاة، الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى

 اللذي خلقهم من الأصل أشد منهم قوة؛ لأنه
(§) تفسير القر آن العظيم، ابن كثير 179/V.

四 عَظْيمًا هُ [النساء: ع0].
قال السعدي رحمه الله: الوهذا من قبائح اليهودو حسدهم للنبي صلى اللهعليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة، وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله، والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير ألله، أو حكم بغير شرع اللهس|(1) ، ولاشك أن ذلك ناتج عن الحقدو والحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال


قال الطبري رحمه الله: (ايعني بالطغينيان:
الغلو في إنكار ما قد علموا صحته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتمادي في ذلك| (Y)
(فبسبب من الحقد والحسد، وبسبب من
افتضاح أمرمم فيما أنزل الله إلى رسوله، سيزيد الكثيرون منهم طفيانًا وكفًا؛ لأنهم وقد أبوا الإيمان لابد ألن يشتطوا في النجانب
 وطنيانًا وكنرًا، فيكون الرسول صلى اللى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، ووبالًا على المّالى




الجماهير المنبهرين بزينة الحياة الدنيا، ويخرج على قومه في أبّهة، يقول سبحانه مبيّناً ما كان عليه من العجب والغرور:俍

 (أي: فخرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة، وتجمّلٍ باهر من مر مراكِ وخحدم وحشم، مريذًا بذلك الثّعالّي على ونى
 البغيضة، والافتخار الممقوت، والخيلاء المذمومة للدى عقلاء الناس من الان جرّاء أنها تقوّض كيان المجتمع، وتفسد نظمه، وتفرّق شمل الأمة، وتقسمها طبقات، وفـ وفي ذلك تخاذلها، وطمع العدو في امتلاك

ناصيتها (£)
ثالثًا : العناد والكبر :
من أبرز الأسباب الحاملة على الطغيان: العناد، فالطاغية يعرف تمام المعرفة أنه على باطل، غير أنه يترك الحت ويكابر عنادًا
 كتابه ما يدل على هذه الـحقيقة، قال سبحانه وتعالى:

(६) تفسير المراغي •

هو الذني مكّن لهم في هذا القدر المححلود
 . (اويبرز فرعون في جاهه وسلطانه، وفي زخرفه وزينته، يخلب عقورن الجماهِمير الساذجة بمنطق سطحي، ولكنه يروج بين الجماهير المستعبدة في عهود الطغيان،

 . ${ }^{(Y)}$ " ولم يكتف بهذا العجب، بل زاد عليه

 [0r
يقول تعالى مخبرًا عن قول فرعون لقومه بعد احتجاجه عليهم بملكه وسلطانه، ويبان لسانه، وتمام خلقه، وفضل ما بينه وبين موسى بالصفات التي وصف بها نفسه وموسى: أنا خير أيها القوم، وصفتي هذه الصفة التي وصفت لكم
 الملك والأموال مع العلة التي في جسده؛ والآفة التي بلسانه، فلا يكاد من أجلها يبين

كلامهب( ${ }^{(4)}$
 (Y) الّْصدر السابق (Y/ (Y)

 . "بمعنى: أنهم لا يكلبونك علمّا، بل يعلمون أنك صادن، ولكنهم يكنبونك
 وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والسديِ ومقاتل: هذا في المعاندين الثين عرفوا صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه غير كاذب فيما يقول، ولكنهم عاندوا

وجحدوا (0). وإن من أبرز الشخصيات التي تمثّل مدا الككب والعلو شخخصية الطاغية فرعون، ندلد مارس كل صنوف الطغيان بحق قومه، قال

[الثصص: ६].
(أي: تكبّر وتجبّر وطغى)|(7).
 [ra الالمراد: بالأرض: أرض مصر، والاستكبار: التطظمي بنير استحقاق، بل
 جاء به موسى، ولا شبهة ينصهيا في مقابلة ما مأظهر من المعجزات(1)

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

$$
\begin{aligned}
& \text { فتح الثقدير، الشوكاني (V) }
\end{aligned}
$$

(أي: تيقّنوا أنها من عند الله، وأنها
ليست سحرّا، ولكنهم كفروا بها، وتكبّروا أن يؤمنوا بموسى، وهذا يدل على أنهم كانوا - معاندين" (1)

وفي تفسير المنار: (أي: عاندوا موسى
عليه السلام عنادًا بإظهار الكفر بها فا فيا الظاهر مع استيقانها في الباطن، وأن سبب هذا الجحود هو الظلم والعلو واللكبرياء في الأرض)
وبيّن تبارك وتعالىى أن التخويف للطغاة
لا يزيدهم إلا طغيانًا على طغيانهمه، وعنادًا على عنادهم، وكبراً على كبرهم، قال سبحانه: ,

 (أي: نخخوّفهم بالآيات فما يزيدهم التخويف إلا طغيانًا متجاوزًا للحد، متماديًا غاية التمادي، فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة في الكفر، فعند ذلك نفعل بهم ما فعلناه بمن قبلهم من الكمفار، وهي وهو عذاب الاستئصال، ولكنا قد قضينا بتأخير . العقوبة|( ${ }^{\text {( }}$
وأخبر سبحانه أن كفار قريش لم يكونوا يكذّبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم، فقال:

$$
\begin{aligned}
& \text {.EVI/Q المنار، رشيد رضا (Y) } \\
& \text { (Y) فتح الثّدير، الشوكاني }
\end{aligned}
$$

رابقًا: الرفاهيةّوالإسراف في الشهوات: قال الطبري: اوإنه لمن المتجاوزين الحق إلى الباطل؛ وذلك كفره بالله، وتركه الإيمان به، وجحوده وحدانية الله، وادعاؤه
 وقال الألوسي: (ألي: المتجاوز الحد في الظلم والفساد بالقتل وسفك الدماء أو في الكبر والعتو حتى ادعى الربوبية، واسترق أسباط الأنبياء عليهم السلام"(ץ) . (اومن وأمرنا سبحانه بعصيان أمر المسرفين؛ هذه حالته لا يزعه عن إلحاق الضر بأضداده
-وازع") أأي: مسرف في أمره، سخيف الرأي

على نفسه||(ع) ويقول جل وعلا:
 وقد أخبر تبارك وتعالىى عن صفات

 أي: كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذّات أنفسهم، لا يلو يلون على جاءتهم به الرسل (0) فالترف والثنتنم هو السبب الذي أقحمهم ابتداء في الطغيان والاستكبار، ومن ثّمّ الثى نار جهنتم، ويئس المصير.
(17V/10) جامع البيان، 17 (17) 109/T، (Y)

 (0) المصـدر السابق (0)

لم يرد الإسراف في القرآن الكريم إلا على سبيل الذم، فقد نهانا المولى سبحانه عن الإسراف، وأخبرنا أنه لا يحب

[|E|:
[الأعر|ف: اسا"].



فأهل الإسراف في بعد عن الهداية

.[Yへ
وفي قرب من الضضالِ


$$
[\mu \varepsilon
$$

ومن كان هذا حاله فمصيره إلى العذاب في الدنيا
. 9 : 9 : والنار في الآخرة
 والإسراف صفة ملازمة للطغاةك ومسلكهـم في الحياة دليل شاهد، وهو ملازم للعلو؛ ولنلك قال تبارك وتعالى:
 [يونس: بری].
. وذكر تبارك وتعالي أن من صفات الطغاة العزة لله ولرسوله وللمؤمنيني" (1) خامسًا: الاستغناء:

من أبرز الأسباب الحاملة على الطغيان: الغنى، قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما بسطت الدنيا لعبد إلا طغى كائنًا من كان، ثم تِلا قوله تعالى: : كا ك فأخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان، إذا رأى نفسه قد استغنى، وكثر ماله
وكان سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم، فقال: واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو لأعفّرن وجهه في الثتراب، قالل: فأتى رسول الله صلى الله علي عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطاا على رقبته، قال: فما فجمئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه، ويتقي بيديه، قال: فقيل له: ما لكُ؟ فقال: إن
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو دنا مني لاختطفته الملايكّة عضوًا عضوّا) قال: فأنزل الله عز وجل: وا
(1) في ظلال القُرآن، سيد قطب

(Y) انظر: تفسير الثرآن العظيم، ابن كثير ^/

المستكبرين الاستمتاع بالحياة الدندنيا ولذتها دون النظر إلى أمور الآخرة، والعمل لها الان،




. F .
(افقد كانوا يملكون الطيبات إذن، ولكنهم استنفدوها في الحياة الدنيا، فلم يدّخروا للكآخرة منها شيئّا، واستمتعوا بها غير حاسبين فيها للآخرة حسابًا، استمتعوا بها استمتاع الأنعام للحصول علاع على اللنذة بالمتاع، غير ناظرين فيها للآخرة، ولا شاكرين لله نعمته، ولا متورّعين فيها عن
 ولم تكن لهم آخرة، واششتروا تلك اللمحة الخاطفة على الأرض بذلك الأمد الهائلر


 الأرض فإنما يستكبر بغير حق، فالكبرياء لله وحده، وليست لأحد من عباده في كثير أو قليل، وعذاب الهون هو الجزاء الاء العدل على الاستكبار في الأرض، فجزاء الاستكار الاسبار الهوان، وجزاء الفسوق عن منهج الله وطريقه الانتهاء إلى هذا الهوان أيضًا، فإن

فقد بيّنت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس، ونّهت على
 ومن أبرز قصص القر آلن التيتبرز الطغيان بسبب الاستغناء بالمال، قصة قارون.


 تَرْتِّ إِنَّ。












 (هكذا تبدأ القصة فتعيّن اسم بطلها (قارون) وتحدّد قومه (قوم موسى) وتقّرّر

- \& £ / / •التتحرير والتننوير، ابن عاشور (Y) . $₹$ §o
(1) (1)

اوالمعنى: أن ما قاله أبو جهل ناشئعن طغيانه بسبب غناه كشأن الإنسانان، والتعريف في الإنسان للجنس، أي: من طبع الإنسان
 واللام مفيدة الاستغراق العرفي، أي ألألب الناس في ذلك الزمان إلا من عصمه خلقه أو دينه...، والطغيان: التعاظم والكبر، والاستغناء: شدة الغنى، فالسين والتاء فيه للمبالغة في حصول الفعل مثل استجاب واستقر.
و و وأَّنَّ
لام التعلي؛؛ لأن حذف الجار مع (أن) كثير شائع، والتقلير: إن الإنسان ليطغى لرؤيته نفسه مستغنيًا. وعلة هذا الخلق أن الاستغناء تحدّث صاهبه نفسه بأنه غير محتاج إلى غيره، وألن النا غيره محتاج، فيرى نفسه أهظم من أهل الحاجة، ولا يزال ذلك التومم يربو في نفسه حتى يصير خلقًا حيث لا وازع يز يزعه من دين، أو تفكير صحيح، فيطنى على الناس لشعور بأنه لا يخاف بأسهم؛ لأن له ما يدفع به الاعتداء من لأمة سلاح ونخدم وأعوان وعفاة ومتتفين بمالك من شركاء وعاء وعمال

وأجراء فهو في عزة عند نفسن.
 والـجنة والنار، بُباب قوله: (كالا إن الإنسان

 . نهها جتتان مئمرتان من الكوروه محفوفتان بسياج من النخيل، تتوسطهما الزروع، ويتفجر بينهما نهر، إنه المنظر البيج، والحيوية الدانقة، والمتاعو والمال.

 معنى تنصص وتمنع، لتقابل بين الجتيني وصاحبهما اللني ظلمنفسهن نبطر ولميشكر، وازدمى وتكبر. وما هو ذا صاحب الجتين تمتلئ نفسيه بهما، ويزدهيه النظر إليهما، فيحست بالزهو، ويتشن كالديك، ويختال كالطاورس، ويتالى على صاحبه النقير
 ثم ينطو بصامبه إلى إلمدى الجتين، وملء نفسه البطر، وملء جنهبه الغرور؛ وقد نسي الله، ونسي أن ينكره على ما المطاه؛ وظن آن هنه الجنان الشثمرة لن تيبي أبدّا، أنكر قيام الساءة أصلَّا، ومبها قامت نسيجبد هنالكُ الرعاية والإيثار! أليس من أصحاب الجنان في الدنيا، فلابد أن يكرن جنابه ملحوظًا في الآَّخرة!





 بِأَلْقُ استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات التي صاحبتها في النفوس. لـلد كان قارون من قوم موسى، فآتاه الله مالاً كثيرًا، يصوّر كثرته بأنه كنوز، والكّ هو المخبوء المدخر من المال الفالث عن الاستعمال والتداول، ويأن مفاتح هذه الكنوز تعيى المجموعة من أقوياء الرجالى، من أجل هذا بغى قارون على قومه، ولا يذكر فيم كان البغي ليدعه مجهولًا يشمل شتى الصورر، فربما بغى عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءمم، كما يصنع طغاة المال في كثير من الأحيان، وربما بغى
 ومن أبرز قصص الطغيان في القرآن قصة صاحب الجتتين.






(C) (10)


铭
 به

 فيحذروا عقابه، ويتقوا سطوته لكفرهم

 يجحدون（\＄）
سادشًا：الأولاد：
حذّر الله تبارك وتعالى في كتابه من فتنة المال والولدلد، فقال سبحانها وتعالى：
 عَظِيـةٍ فهذاتحذير من الله للمؤمنينمن الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكمّ، والعدو هو الني يريد لك الشر، ووظيفتك الحذر ممن هذه وصفه، والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، فنصح تعالى عباده وحذّرهم أن توجب لُلهم هذه المحبة الانتياد لمطالب الأزواج والأولاد، ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعي، وريا ورغّبهم في امتثال أوامره، وتقديم مرضاتياته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب

جامع البيان، الطبري ال／Y（Y）

إإنه الغرور يخيل لذوي الجاه والسلطان والمتاع والثراء أن الثقم التي يعاملهم بها أهل هذه الدنيا الفانية تظل محعوظة لهم حتى في الملا الأعلى！فما داموا يستطيلون على أهل هذه الأرض، فلا بد ألن أن يكون لهم
 ومن القصص التي تبيّن أن الاستغناء سبب من أسباب الطغيان تصة أصحاب الجنة
 （G）






审 ومن التصص التي تبرز الطنيان بسبب الاستغناء بالقوة الجسدية تصة عاد：四




[^1] الآخرة على الدنيا الفانية المنفضضية"(1). حبه في اتباعه، فيضلا، ويتدينا بدينها|(T) وقال ابن كثير: أئي: يحملهما حبه على متابعته على الككر، قال قتادة: قد فرح بـ به أبواه حين وللي، وحزنا عليه حليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرض امرؤ بئ بِّاء الله، فإن تضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحبه|(5) وقال سيد رحمه الله: ا(فهذا الغلام الذي لا يدلو في حاضره ومظهره أنه يستحق الياب التقل، قد كثف ستر النيب عن حقيقته للعبد الصالح، فإذا هو في طبيعته كافر طاغِ، تكمن في نفسه بذور الكففر والُطنياني، وتزيد
 والديه المؤمنين بكفره وططنيانه، وقادهمانما بدافع حبهما له أن يتعاه في طريقه، فأراداد الله ووجه إرادة عبده الصالح الثى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية، وأن يبدلهمها
 الأمر موكولًا إلى العلم البشري الظالماهر لما كان له إلا الظاهر من أمر الغلامر، ولما كالـما كان له عليه من سلطان، وهو لم مير يرتكب بعد ما ما يستحق عليه الْتلل شرعًا، وليس لغير الله ولمن يطلعه من عباده على شيء من من غيبه أن
\[

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الدجامع لأحكام القرآنة، (rv/ (r) }
\end{aligned}
$$
\]

وأخبر تبارك وتعالىى أن الولد قد يك يكون

 [الكهنت: •1ر].
قال الالّوسي: افخخنا خوناّا شديداً أن يغشى الوالدين اللمؤمنين لو بقي حيًّا طغيانًا مجاوزة للحدود الاللهية، وكفرًا بالله تعالىى؛ وذلك بأن يحملهما حبه على متابعته، كما روي عن ابن جبير، ولعل عطف الكفر على الطّغيان لتفظيع أمر ه، ولُعل ذكر الطغيان مع أن ظاهر السياق الاقتصار على الككر ليتأتى هذا التفظيع، أو ليكون المعنى: فختشينا أن أن اليا يدنس إيمانهما أولَا، ويزيله آخرّا، ويلتزم على هذا القول بأن ذلك أشنع وأقبح من إزالته بدون سابقية تدنيس، وفسّر بعض شراح البخاري الخثية بالعلم، فقال: أي:

 إياه، وقيل: المعنى خشينا أن يغنشيهما طغيانيانًا عليهما، وكفرًا لنعمتهما عليه من تربيتهما إياه، وكونهما سبيا لوجوده بسبا وبب عقوقها، وسوء صنيعه، فيلحقهما شر وبلاء، وقيل: المعنى خشينا آن يغشيههما ويقرن بإيمانهما طغيانه وكفره، فيجتمع في بيت واحد
(1) تيسير الككريم الرحمن، السعدي صATA.

استخفافهم بعد ذلك، ويلين قيادهم، فيذهبون بهم ذات اليمين، وذات الشمال مطمئنين! ولا يملك اللطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون اللا لا يستقيمون على طريق، ولا يمسكون بحبل الله، ولا يزنون بميزان الإيمان، فأما
 واللعب بهم كاللريشة في مهب الريح، ومن هنا يعلل القرآن استجابة الجماهير لثعرعون فيقول:

وقد بلغ بغرعون من الخخةة والاستخفاف بقومه أن قال:
("اقالها الطاغية مخدوعًا بغفلة جماهيره، وإذعانها وانقيادها، فما يخلدع الطغاة شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها، وما الطاغية إلا فرد لا يملك في
 الغافلة الذلول، تمطي له ظهرها فيركب! وتمد له أعناقها فيجر! وتحني له له رؤوسها فيستعلي! وتتنازل له عن حقها في المي العزي والكرامة فيطغى! والجماهير تفعل هنا ونا مخدوعة من جهة، وخائفة من جهة أخرى، وهذا الخوف لا ينعثث إلا من الوهم. فالطاغية -وهو فرد- لا يمكن آلن يكون

يحكم على الطبيعة المغيبة لفرد من الناس، ولا أن يرتب على هذا العلم حكمًا غير حكـم الظظاهر الذي تأخلذ به الشريعة، ولكنه أمر الله (الثقائم على علمه بالغيب البعيد|(1) سابعًا: الاستخفاف وغفلة الناس:

يمارس الطغاة على مر العصور وسيلة الاستخفاف بالجماهير.
يقول تبارك وتعالىّى عن فرعون:

 قال ابن كثير رحمه الله: لأي: استخف عقولْهم فلدعاهم إلى الضـلاللة، فاستجابوا

وقال الشوكاني رحمه الله: غأي: حملهم
على خْفة الجهل والسفه بقولها وكيده وغروره، فأطاعوه فيما أمرهم به، وقبلوا
 وقال سيد رحمه الله: (اواستخفاف
الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه، فهم يعزلون الجماهير أولًا عن كل سبل المعرفة، ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوه ها، ولا ولا يعودوا يبحثون عنها، ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات المصطنعة، ومن ثم يسهل
(1) في ظلال القرآن / / FYMI.

$$
\text { ( } \text { فتح الثقدير، / }
$$

## الطغيان

قاتلوهم كأنهم بغاة، والُحاصل أن العوام يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخخوف الناشئ عن الجهل|(Y) (اوالطُغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب؛ ولا يكره أحدًا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضهمائر الغافية|(ب)

$$
\begin{aligned}
& \text { طبائع الاستبداد، الكو اكبي ص صو (Y) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

أقوى من الألوف والملايين، لو أنها شعرت وت بإنسانيتها وكرامتها وعزّتها وحريتها، وكا وليا فرد فيها هو كفـء للطاغية من ناحية القوة، ولكن الطاغية يخدعها فيوهمها أنه يملك لها شينًا! وما يمكن أن يطنى فرد فيا في أمة كريمة أبتا،ا، وما يمكن أن يطنى فرد أن في في أمة رشيدة أبَّا، وما يمكا وكن أن يطنى فرد في آي أمة تعرف ربها، وتؤمن به، وتأبى أن تتعبدل يوا احد من خلقه لا يملك لها ضرًا ولا ونا رشدًا! فأما فرعون فوجد في قومه من الغغلة ومن اللّالّة ومن خواء القلب من الإيمان ما جرؤ به على قول هذه الكلمة الكافوة الفاجرة: ونا ونا
 واعية كريمة مؤمنة، تعرف أنه عبد ضيع البيف لا يقدر على شيء، وإن يسلبه النباب شينّا

يقول الكواكبي رحمه الله: إفالعوام هم قوت المستبدّ وتوّته، بهم عليهم يصول، وبهم على غيرهم يطول، يأسرهم فيتهلملون لشوكته، ويغصب أموالئهم فيحمدونه على
 ويغري بعضهم بيعض فيفتخرون بسياسته، وإذا أسرف بأموالهم يقولون عنين رينه: إنه كريم، وإذا قتل ولم يمثّل يعتبرونه رحيمان، ويسوتهم إلى خطر الموت فيطيعونه حذر التأيبب، وإن نتم عليه منهم بعض الأباة،

في تركهم في عماهم من ظلم، فهم الذين أغلقوا بصائرهم وأبصارهم، وهم وهم الذين
 غفلوا عن بدائع الخلق، وأسرار الوجود، وشهادة الأشياء -التي يوجههم إليها في الآية السابقة- وحيثما امتد البصر في هذا الكون وجد عجيبة، وحيثما فتحت العين الاني وقعت على آية، وحيثما الثفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما يحيط به لمسس الإعجاز في تكوينه، وفيما حوله من شيء، فإذا عمه -أي: عمي- عن هذا كله ترك في عماكه وإذا طغى بعد هذا كله وتجاوز الحق ترك


 .[104
(ايقول تعالى ذكره: إن إعراض هؤلاء
 الله والفكر فيها لإضلال الله إياهم، ولو هداهم الله لاعتبروا وتدبروا، فأبصروا
 رشدّا، ولا يهتدون سبيلاّ، ومن أضله عن الرشاد فلا هادي لهُ، ولكن الله يدعهم في تماديهم في كفرهم وتمردهم في شركهـم يترددون؛ ليستوجبوا الغاية التي كتبها الثله

## 

للطغيان مظاهر وآثار نتناولها فيما يأتي: أولًا: الضالال والعمى:
أهل الطغيان (يدعهم الله سبحانه يخبطون على غير هدى، في طريق لا يعرفون غايته، واليد الجبارة تتلقفهم في نهايته، كالفئران الهزيلة تتوائب في الفنغ، غافلة الة عن المقبض المكين، وهذا هو الاستهزاء
 قال الله سبحانه عن أهل النفاق والطغيان: يَمْتَونَ مُ [البقرة: 10]
عن مجاهد في قوله: يزيدهم ويترددون في الضهلالة (ب)
(اوالصواب: يزيدهم على وجه الإمالا
والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال:
花
 اومن يكتب الله عليه الضلال -وفق سنته تلك- يظل في طغيانه عن الحق، وعماه عنه


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في ظلال القرآن، سيد قطب 1/ 0ع. }
\end{aligned}
$$

## الطغيان

بالغابر، وأن يسلك طريقه إلى الهلاكاك، كما يسلك طريقه إلى جهنم كذلك! إن مصارع إليا
 تجري على سنة لا تتبدل: نسيان لآيات الله، وانحراف عن طريته، إنذار من الله للغافلين على يد رسول، استكبار عن العبودية لله
 بالرخاء، واستهزاء بالإنارا، واستعجال للعذاب، طغيان وتهديد وإيذاء للمؤمنين، ثبات من المؤمنين، ومفاصلة على العقيدة، ثـم المصرع الذي يأتي وفق سنة الله على

وقد بلغ بأهل الطغيان والباطل في محاربة الحق أن أوصى بعضهم بعضا بعدم السماع لهذا القُرآنة، واقترحوا وسيلة لـدحارية كتاب الله، وهي التشويش والثلغو


[:صلت:بז]
 عارضوه باللّنو، وهو الككلام الخالي عن فائدة، وكان الكنّار يوصي بعضهم بعضًا: إذا سمعتم القرآن من محمد وأصحابه فارفعوا أصواتكم حتى تلبّسوا عليهم قولهمه، وقالٍ مجاهد: مؤ والتخليط من القول على رسول الله صلى
(٪) في ظلال القر آن ז/ ؟• با .

لهم من عقوبته، وأليم نكاله|(1)



 والمعنى: فتترك النذين لا يرجون لقاءنيانـا
فيما هم فيه من طغيان في الكفر والتكذيب، يترددون فيه، متحيّين لا يهتدون سبيلّا للخروج منه( ثانيًًا: محاربة الحق، وتكذيب الأنبياء والدعاة:

مجرد ما يسمع أهل الطنيان الرسالة الربانية حتى يهرعوا لاستخدام الحجة التي طالما استخدمها من قبلهم، ومي اتهام الدعاة المخلصين بالكذب والدّبل؛ لئيبرّروا لأنفسهم قمعهم ومحاربتهم وقتلهم. وليس غريبًا أن يتعرّض الأنيساء الصّادقون، أصحاب المنهج الرباني السليم للتكذيب والمعاداة، يقول سيد تطب رحمه الله: (أأمّا الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإتمه، فاستكبروا أن ينزلواع عن السلطان المغتصب في أيديهم لله صاحب الخلق والأمر، وأن يسمعوا لواحد منهم....، وقد بلغ من عقدة السلطان في نفوسهم ألا يتنفع اللاحق منهم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان، الطبري (1)/ } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

 وربانيتها.

فيسكتونه|(1).
وقريبًا من هذا المعنى قوله جل وعلا والحا والخلاصة: أن أهل الطغيان يتهمون دعاة الإصلاح بالكذب والدجل، وانيل وأن دعوتهم وإن كانت في خارجها صالحة فإنها في باطنها خبيثة باطلة.
ثالثًا: إيثار الدنيا على الآخرة:
من أبرز مظاهر الطنيان نسيان الدار الآخرة، وليثار الدنيا عليها، فيشعر الطاغية أنه خالد مخلّد في هذه الحياة الحار وينسى الآخرة والبعث والنشور والجنة والنّارن النار، يقول تبارك وتعالى مذكّرًا بمصير الطغاة الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة: مَ
 فإذا اجتمع الغنى مع نسيان الآخرة، وإيثار الحياة الدنيا، فإن الثمرة لهذا الاجتماع المشئوم هو الطغيان، قال سيد رحمه الله: اوالطغيان هنا أشمل من معناه القريب، فهو وصف لككل من يتجاوز الحق والثهدى، ومداه أوسع من الطغاة ذوي السلطان والجبروت، حيث يشمل متجاوز للهدى، وكل من آثر الحياة الدنيا،
 غير حاسب للآخرة حسابابا، واعتبار الآخرة هو الذي يقيم الموازين في يد الإنسان


 [نوح:





وقال عن قوم عاد: وها




[104




 فرغم اختلاف مؤلاء الأقوام واختلاف الأنبياء إلا أنّ الموقف واحدا والرفض الواضح للدّعوة، رغم ما حمله (1) (1اد الدسير، ابن الدجوزي




 [الشورى: •ب].

重

 وقدأمر اللهبالإعراض عمن طنىي وتعلّق بهذه الحياة وآثرها على الحياة الباقية، فقال
 . قال سيد رحمه الله: اههذا الأمر بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله، ولم يؤمن بالآخرة، ولم يرد إلا الحياة الدنيا موجّه ابتداء إلى الرسول صلئلى اللى الله عليه وسلم ليهمل شأن أولكّك المشركين الذين سبق الحديث في السورة عن أساطيرهم وأوهامهم، وعدم إيمانهم بالآخرة. وهو موجّه بعد ذلك إلى كل مسلم يواجهه من يتولى عن ذكر الله، ويعرض عن الإيمان به، ويجعل وجهته الحياة الدينا وحدها، لا ينظر إلى شيء وراءاءها، ولا يؤمن اليا بالآخرة، ولا يحسب حسابها،و ويرى أن حياة

وضميره، فإذا أهمل حساب الآخرة، أو آثر عليها الدنيا اختلّت كل الموازين في يده، واختلّت كل التيم في تقديره، واختلّت كلـ قواعد الشعور والسلوكُ في حياته، وعدّ طاغيا وباغيًا، ومتجاوزا اللمدى)"(1) وليس معنى هذا أن الإسلام يرفض اللحياة الدنيا بالكلية، ولكن الإسلام لا يريد لهنه الحياة أن تصبح بمتاعها ولذاتها وشهواتها وإمكاناتها إلهًا معبودًا من دون الن الله؛ لهذا ذّ الله من قدم الحياة الدنيا،
 كَ
 وانظر إلى سحرة فرعون حين دخل قلوبهم الإيمان كيف نظروا إلى قومه وملكه وجنده ودنياه، وقد هلّدهم بما هلّدهمr، فـوْ
厂 وَ .[ $\left(v r^{-}-v r\right)$
فالمطلوب من المسلم أن يحرّر إرادته،
فلا يصبح ويمسي مجرد مريد للحياة الدنيا. يقول تعالى:

 (1) (1)

يؤمنون بالله، ولا يبتغون شيئًا وراء الحياة
 الحقيقة، قاصرون عن إدراكها، واقفون وراء
 والخلاصة: أن إيثار اللحياة الدنيا أساس كل بلوى، فعن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن الذكرى، والطغغيان على أوامر الْله تعالى، وعباد الله الصالحين. رابعًا: الإفساد في الأرض: إن الهدف الأسمى والأبرز للطاغية هو أن يحافظ على منصبه، دون أن ينازعه أو

 بيئة فاسدة، فالطغيان كالفيروس لا ينمو ولا يتكاثر إلا في البيئات العفنة. فـلـالحكام الطغاة كالحشرات القات القذرة، لا تعيش أبدًا في جو نظيف، ولا تنصب شباكها للصيد والنهب إلا حيث الغفلة السائدة،
. ${ }^{(Y)}$ (الجهالة القاتمة)
يقول الكواكبي رحمه الله: پلا يخفى على المستبدّ أن لا استعباد ولا اعتساف ما لم تكن الرعية حمقاء تتخبط في ظلامة جهل وتيه عماء، فلو كان المستبد طيرًا لكان المان خفاشَا يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل،
(1) في ظلال القرآن $/$ / • • (Y) الإسلام والاستبداد السياسي، محمد الثغزالئي -

الإنسان على هذه الأرض هي غاية وجوده؛ لا غاية بعدها، ويقيم منهجه في الـانياة على هذا الاعتبار، فيفصل ضمير الإنسان عن الشعور بإله يدبّر أمره، ويحاسبه على عمله، بعد رحلة الأرض المححدودة، وأقرب من تتمثل فيه هذه الصفة في زماننا هذا هـم أصحاب المذاهب المادية. والمؤمن بالله وبالآخرة لا يستطيع أن
 من يعرض عن ذكر الله، وينفي الآخخرة من
 يلتقيان في خطوة واحلة من خطواته، ولا في نقطة واحدة من نقاطه، وجميع مقاييس الكحياة، وجميع قيمهاء وجميع أهدأفهاء تختلف في تصور كل منهما، فلا يمكن إذن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون، ولا أن يشتركا في أي نشاط على هذه الأرض؛ مع هذا الانختلاف الرئيسي في تصور قيم
 هذا النشاط، وما دام التعاون والمشاركة متعذرين، فما داعي الاهتمام والاحتفالن؟ إن المؤمن يعبث حين يحفل شأن هؤلاء اللذين يعرضون عن ذكر الله، ولا يريدون إلا الحياة اللدنيا، وينفق طاقته التي وهبه الله إياها في غير موضعها. على أن للإعراض اتجاهًا آخر هو التهوين من شأن هذه الْفئة، فئة الذين لا الا
 الطغيان إلا الفساد، فالطغيان يفسد الطاغية، ويفسد الذين يقع عليهم الطنيان سواء، كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة، ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف، المعمر الباني إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال. إنه يجعل الطاغية أسير هوام؛ لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت، ولا يقف عند حد ظاهر الور، فيفسد هو أول من يفسل، ويتخذ له مكانـا مكانًا في الأرض غير مكان العُبد المستخلف، وكذلك قال فرعون: [انازعات: צباك. عند ما أفسده طغيانه، فتجاوز به مكان العبد المخلوق، وتطاول به إلى هذا الادعاء
 وقد وصف تبارك وتعالى رأس الطغيان - فرعون- في أكثر من آية بأنه من المفسلين.



 أي: إلنه كان ممن يفسد في الأرض بقتله من لا يستحق منه التقتل، واستعباده من ليس له استعباده، وتجبّره في الأرض على أملها،
(0) في ظلال الثقرآن $4 / \varepsilon$ •ه~.

الحواضر في غشاء اللليل)(1) .
فالطاغية لا يرضى إلا أن يمحق روحانيا وانية


أعصاب الناس أثر من الوقار (ب) وكان بين الطاغية ويين الرذيلة عهد وميثاق: أن يقوم هو بحمايتها مقابل أن

تعرف له صنيعه فتحميه (ث)
افالطاغية في نسبته إلى رعيته كالوصي الخائن الموي على أيتام أغنياء، يتصرف في أموالهم وأنفسهم كما يهوى ما دام الموا قاصرين، فكما أنه ليس من صالح الوّ الوصي

 ومن منا نفهم سر وصف القرآن الكريم للطغاة بالمفسدين.





فالفساد نتيجة طبيعة ومباشرة للطغيان،
يقول سيد رحمه الله معلقّقا على الآيات


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) طبائع الاستبداد، الكو اكبي ص (Y) } \\
& \text { (Y) انظر: وحي الثقلم، الرافعي (Y/Y/Y (Y) } \\
& \text { (Y) وحي الثقلم (Y (Y) } \\
& \text { (£) طبائع الاستبداد، الكو اكبي ص •0. }
\end{aligned}
$$

## 

للطغاة في محاربة الحق أساليب نتناولها
فيما يأتي:
أولًا: إلباس الحق بالبا بالبا :
من طبائع الطغاة وأساليبهم إلباس الحق
بالباطل، وقلب الحقائق الواضيحة الجلية وضوح الشمس في رابعة النهار، وقد أوضح القرآن الككريم هذه الصفة فيهم إيضاحاحكا كافيًا شافيا. فنزى الطناة يحيلون الحق باطلَّ، والباطل حقًّا، وإذا بالرسول المرسل ساحرن الحرى، وإذا بالمجرم الظالم الطاغية إمام عادل. قال تبارك وتعالى مبينّا حقيقة مؤلاء القوم:


[يرنس: [VV-VT].

وتال سبحانه:


[الإسراء: ا. اـ].
(انكلمة الحق، وتوحيد الله، والدععوة
إلى ترك الظظلم والطنيان والإيذاء لا تصلر في عرف الطاغية إلا من مسحور لا يدري ما يقول! فما يستطيع الطغاة من أمثال فرعون أن يتصوروا هذه المعاني، ولا أن يرفع

## وتكبره على عبادة ربه||(1)


 حَحّْ叚

 أي: كنت من المفسدين في الأرض بضلالك عن الحق، وإضلالك لغيرك (Y)
 بَا
 ايقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فانظر يا محمد بعين تلبك كيف كان عاقبة مؤلاء الذين أفسدوا في الأرض، يعني: فرعون وملأه؛ إذ ظلموا بآيات الله التي جاءهم بها موسى عليه السلام، وكان البان عاتقتهم أنهم أغرقوا جميعًا في البحر||(+) .

## الطغيان

أحد رأسه ليتحدث عنها وهو يملك قواه والباطل، والإيمان والكفر، والصلاح والطغيان على توالي الزمان، واختلانف المكان، والتصة قليمة مكررة تعرض بين الحين والحين|"(4)
(اوهذا من أعجب ما يكون، أن يكون شا شر الشا الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق هذا من التمويه والترويج الذني لا يدخل إلا

 . ${ }^{(5)} \mathrm{K}[0$ \&

ثانيًّا: تعليل ما هم عليه من الغنى والجاه لأسباب ذاتية:

من طبعة الطاغية أن ينسب النعم التي امتن الله بها عليه إلى أسباب ذاتية، فيزعم أنه حصل عليها بحذقة وذكائه، وورثها كابر عن كابر.
يقول تبارك وتعالىى مخبرًا عن قارون:




قال سيد رحمه الله: اإنما أوتيت هذا المال استحقاقًا على علمي الذي طوع الـي لي جمعه وتحصيله، فما لكم تملون عليّ طريقة خاصة في التصرف فيه، وتتحكمون


 فجعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقتح السيئات (ب)
وهذه الوسيلة قد استخدمها الطغاة.


 وليت الأمر يتتهي عند هذا الحلد، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقد قال الطاغية


 فأراد قتل موسى تحت مبرر الخوف على تبديل الدين، والخوف على البلاد منز الفساد والدمار الذي سيحدثه موسى -بزعمهرأليست مي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها كلمة البّطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخيبث لإثارة الخواطر في وجه الإيمان اليهادي؟ إنه منطق واحاح، يتكرر كلما التقى الحّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$

يشعر بنعمة ربه، ولم يخضع لمنهجهج المويم، وأعرض عن هذا كله في استكبار لئيم، وفي بطر ذميم.
ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية، ردًّا على قولته الفاجرة المغرورة:

 [الْ فإن كان ذا قوة وذا مال فقد أهلك الله

 المنجي، فليعلم؛ وليعلم أنه هو وأمثالد من المجرمين أهون على الله حتى من أن الن يسألهم عن ذنوبهم، فليسوا هم الحكم ولا ولا (1) الأشهاد!| (1)

وأخبر تباركك وتعالىى عن فرعون أنه قال:
廈
 فأخبر سبحانه عن فرعون وطغيانه وعناده أنه نادى في قومه متبجّحا مفتخرا ورا مغرورًا بملك مصر وتصرفه فيها: أليس لي ملك مصر لا ينازعني فيه أحد، ولا يخالفني
 أنهار النيل وفروعه، وهي تجري من تحت قصري، أو بين يدي في جناني، أفلا ترون ون ون انـا أنا فيه من العظمة والملك، وما يظنّ فرعون

في ملكيتي الخاصة، وأنا إنما حصّلت هذا المال بجهدي الخاص، واستحقعته بعلمي الخاص؟
إنها قولة المغرور المطموس اللذي ينسى
مصدر النعمة وحكمتها، ويفتنه المال،
ويعميه الثراء.
وهو نموذج مكرر في البشرية، فكم من
الناس يظن أن علمه وكده هما وحدهما سبب غناها ومن ثم فهو غير مسئول عما ينفق وما يمسك، غير محاسب على ما يفسد بالمال وما يصلح، غير حاسب لله حسابّا، ولا ناظر إلى غضبه ورضاها والإسلام يعترف بالملكية الفردية، ويقدر الجهلد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجون الححلال التي يشرعها، ولا يهوّن من شأن الجهد الفردي أو يلغيه، ولكنه في الوقت ذاته يفرض منهجا معينًا للتصرف في الملمية الفردية -كما يفرض منهجّا لتحصيلها وتنميتها- وهو منهج متوازن متعادل، لا لا يحرم الفرد ثمرة جهلده، ولا يطلق يده في الاستمتاع به حتى الترف، ولا في إمساكه حتى التّتير، ويفرض للجماع الـياعة حقوقها فيا في
 وطرق تنميته، وطرق إنفاقه والاستمتاع باعها وهو منهج خاصر واضح الملامح متميز السمات.
ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه، ولم

## الطغيان

 [غغار: :
فلما سمع فرعون هذا الكالام أفصح عما في نفسه من غطرسة، ولسان حاله: من من ليس معنا فهو عدونا، من خالفني فهو على باطل . Toَ


فإذا تأملنا هذه الكلمات التي قالها فرعون وجدناها تدل دلالة واضحة على الفكر الإقصائي الذي كان يحمله الطاغية فرعون أن يرى الناس إلا ما رآه، ولا يمكن لهـم أن يفكروا إلا بتفكيره، ولا نظر إلا نظره، فهو على الصواب وغيره على الخطأ، وهو المبصر، وهم العميان. ولا هداية إلا ما يراه هو، كلامه رشاد، وكلام غيره غي، هو كل شيء، وغيره لا شيء، يقول سيد رحمه الله: (إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابّا، وأعتقده نافعا، وإنه لهو الصوواب والرشد بلاشك ولا جدال! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والڭخير والصواب؟ وهل يسمحون بأن يظن أحد أنهم قد يخطثون؟! وهل يجوز لأحد ألن يرى إلى جوار رأيهم رآيّ؟ وإلا فلم كانوا .

أن تبيد هذه أبذَا، وما قد مكّن له من الدنيا استدراجًا من الله لها وحسب أن النّ الذي هو انو فيه من ذلك ناله بيله، وحول منه وقوة، وأن
 من أجل ذلك إلى المهانة، وهذا أشدّ الوهم
 لقومه، وهذا هو حال الطغاة المـجرمين. ثالثًا: كل من خالفهـم فهو على الباطل : قد يظهر الطاغية حرصه على المشورة في الأمور، ويستشير ملأه المقربين منه؛
 فرعون يستشير قومه في قتل موسى، وهن اللني قتل في بني إسرائيل وأثّخن، قال الله:严

 ولمبيخطر على باله على الإطلاق أن أححدًا سيعترض عليه في قتل موسى، فلسان حاله: أنا لم أجعلكم في هذه المنزلة، وأمنحكم
 أقول، أنسيتم أني ريكم الأعلى؟ فاعترض عليه أحد الحاضرين





ويقول السعدي رحمه الله في تفسيره：الاستبداد السياسي في كل زمان ومكان

 موسى، و جححد به، مستيقنًا له．

من وسائل الطغاة الاستهزاءء واحتقار الصالحين، وقد حكى الله تبارك وتعالى لنا في كتابه ما كان عليه أهل الططغيان من

استهزاء بالأنبياء المرسلين．
قال سبحانه وتعالىى：䖝
 فعلى هذا النحو الذي تلقّى به المكذذّبون أتباع الرسل ما جاءهـم به رسلهم، يتلقّى المكذّبون المـجرمون من أتباعك ما جئتهم
${ }^{(0)}$
號

 واستهزأ قوم نوح عليه السلام به：中
［هود：
واستهزأت عاد بهود عليه اللسلام侕
 （६）الإسلام والاستبداد السياسي، محمد الغزالئي ص （0）في ظلالل القرآن، سيد قطب \＆／YQ．

وكذب في قوله：：
اَارُشَّادِ
فإن هذا قلب للحق، فلو أمرهم باتباعه اتباعًا مجردًا على كفره وضلالله لكان الششر أهون؛ ولكنه آمرهم باتباعه، وزعم آن في اتباعه اتباع الحقق، وفي اتباع الحق اتباع
（1）الضهلال
（الالطلاغية يتحكم في شئون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتتدي، فيضع دجله على أفواه المالايين من الناس يسدها من النطق بالحق والتعدي
－لمطالبته｜（Y）
（إنه يعدم إرادة الناس، ويجهز عليها، ويدمر حرية الإنسان التي هي أهم جزء من

كرامته｜｜（4）
（افالـحاكم المـجرم يريد جوَّا يسوده الصممت الرهيب؛ لأنه يدري أن الأفواه لو نطقت فستفضح خْبأه، وتكشف سره، وهنا الططامة الكبرى؛ لنلك من خصائص

V تيسير الكريم الرحمن، صVV（1）
 （

## الطغيان

نزلت على رجل مثله، واقترحوا أن تكون

 (اوالواقع أن السخرية والاستهزاء من أمضى أدوات النفوذ والثأثير على الآنخرين؛ ذلك أنها من أشد الأمور إيلامًا لأصحاب المروءة، فتحجزه ألهم عن كثير من المواقف تحاشيًا أن يقعوا في منيار سخرية أو موضع استخفاف؛ ولذلك نبّ الله الرسل والمصلحين على استغغلال خصوم الدعوات الإلهية لهذه السلطة،


 شِّعَع آلَأَكِّنَ - ${ }^{(4)}$ ( ${ }^{(1)}$ خامسًا: اتهام المصلحين بالتا بالتهم الكاذبة، والتحريض عليهم:
الملاحظ على الطاغية قيامه بحملة تحريضية كاذبة واسعة النطاق ضد المصلحين، نهذا فرعون وقومه اتهموا موسى عليه السلام بسعيه إلى الاستيلاء على الأرض والوطن، قال سبحانه: الـ الَ (A) (1) (Y) مآلات الـخطاب المدني، إيراهيم السكران
ص ص14.


 واستهزؤوا بشعيب عليه السلام



.[AV
واحتقر فرعون موسى عليه السلام
 [انزخرف: ومن
وقال عن قوم موسى:


والمتأمل يدرك أن فرعون كاذب في دعواه؛ إذ لو كان الأمر كذلك فلم جمع لهم خيله ورجله، يقول سيد تطب رسمهـ الله: (ولككن هذا الجمع قد يشي بانزعانج فرعون،
 حتى ليحتاج الملك الاله -بزعمهـا- إلى التعبئة العامة، ولابد إذن من التهوين من شأن المؤمنين وا ففيم إذن ذلك الاهتمام بأمرهم، والاحتشاد لهم، وهم شرذمة قليلون!! (1) وقد احتقر كفار قريش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واستبعدوا أن تكونا الرسالة

- هو لنا الآّن من الملك والكبرياء|"(ب) كما أن الطاغية يحرص غاية الـر على على إظهار المُوخالثفين له بمظهر الّحريصين
 (园) كَأَاْ

[يونس: [VN-Vv].
 استخدمتها قريش لصرف الثناس عن دعوة

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال سبحانه:
وَاْْ
[
أي: إإن هذا القول الذي يقول محمد، ويدعونا إليه، من قول لا إله إلا الله، شيء
 وأن نكون له فيه أتباعًا، ولسنا مجيبيه إلى

سادسًا: الترغيب:
قد يستعمل الطاغية أسلوب الإغواء ويمارسه على ضعاف النفوس؛ وذلك أن اللطاغية يملك المال والمنصب والنجاهك (Y) المناز، رشيدر رضا (Y)


[الأعراف: 9
وتال:
 فهم (ايصرّحون بالتّيجة الثهائلة التي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة، إنها الخروج من الأرض، إنها ذهاب السلطلان، إنها إبطال شرعية الحكمم، أو محاولة قلب نظام الـحكم الحم
 كما أن الطاغية يسعى جاهدلّا إلى اتهام كل مصلح بالتّآمر على البلاد والعباد، قال


 رأي: إن هذا الصنيع الذي صنعتموه أنتم وموسى وهارون بالتواطؤ والاتفاق ليس إلا مكرًا مكرتموه في المدينة؛ بما أظهرتم من المعارضة والرغبة في الغلب عليه، مع إسرار اتباعه بعد ادعاء ظهور حجته، زاد في سورة طه هو
[. V ]:
فأجمعتم كيدكم لنا في هذه المدينة؛ لأجل أن تخرجوا منها أهلها المصريين بسحركم -وهو ما كان اتهم به موسى وحده- ويكون لكم فيها مع بني إسرائيل ما

فرغم جبروت فرعون وطغينانه إلا أنه جعل للناس يوم عيد يتفرغون فيه من أشاغلهم، ويلسونون أجمل ثيابهمب، وفيه يلهون ويمرحون اوالجمانمير دائمًا
 إلى أن مكامها الطغاة يلهون بها ويعبيون، ويشغلونها بهذه المباريات والاحتاحتالات والتجمعات، ليلهوها عما عما تعاني من ظلم وكبت ويؤس||(4) (4) وقد يلجأ الطاغية إلى التواضع للناس، فهذا فرعون الطاغية يستشير الناس في

 . ${ }^{[10}$
(فيبلو تضعضعه وتهاويه وتواضعه
للقوم الذين يجعل نفسه لهم إلهّا، فيطلب
 ومتى كان فرعون يطلب أمر أثباعه وهم له يسجدون! وتلك شنشينة الطناة حينما يحسون أن الأرض تتزلز لزل تحت أقدامهم، عندئذِ يلينون في القول بعلد التجير ويلجأون إلى الشعوب وقد كانيا يدوسونها بالأقدام، ويتظاهرون بالنـوري الشورى في الأمر ومم كانوا يستبدون بالهوى، ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطر، ثم إذا هم

فيغريهم بالمال الوفير، وقد بيّن لنا القرآن الكريم كيف استخذم الطغاة هذه الوسيلة.
 تَالْاْ إِّ全
[الأعراف:
فأكّد لهم فرعون أنهم مأجورون على
حرفتهم، ووعدهم مع الأجر القربى منه؛ زيادة في الإغراء، وتشجيعا على بذل غاية الجهد
وريما سعى الطغاة جاهدين لشغل الناس بأمور تانهة، وقضايا جانبية، وقد أشار القرآن الككيم إلى استخدام الطغغاة لهذا الأسلوب في قوله سبحانه:


 كما آن الطاغية يدرك تمامًا آن الضنط

 الققرآن الكريم إلى هذه الوسيلة في قوله

 (ايعني: يوم عيد كان لهم، أو سوق كانوا يتزينون فيه|(\$) (Y) جامع البيان، الطبري MY/ (Y
 （الفلهغيان لا يخشّى شينًا كما يخشى
يقظة الشعوبب، وصحوة القلوب، ولا يكره أحدًا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة، ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزّون الضّمانتر اللغافية، ومن ثمّ ترى فرعون يهيج على موسى ويثور؛ عنل ما يمس بقوله هذا أوتار القلوب، فينهي الحوار معه بالتهلديد الثليظ بالبطشُ الْصريح، اللذي يعتمل عليه الطغاة عند ما يسقط في أيليهمه، وتتخلهم البراهين
 هذه هي الحصجة، وهذا هو اللـليل： التهليد بأن يسلكه في عداد المسسجونين، فليس السجن عليه ببعيل، وما هو بالإجراء الججلدا وهذا هو دليل العجز، وعلامة الشُعور بضعف الباطل أمام الـقق الدافع، وتلك سمة الطلغاة وطريقهم في القدليم والأجديد！غير أن التهديد لم يفقد موسى رباطة جأشه، وكيف وهو رسول اللّه؟｜（ع） ولّما لم يستجب يوسف عليه اللمالم لنزوات امر أة العزيز أودع في سجون الطغاة
会 ［يوسف：0بץ］．

وأول ما فكّر فيه طغاة مكة بالْمكر بنبينا
（६）في ظلال الثر آن، سيد قطب 0 ／roqr．

جبابرة مستبدون ظالمون！｜（1）
الترهيب：
من أبرز وسائل الطغاة وتضليلهم على الناس：إرهابك إيل من تسوّل لهن نفسهالمساس بمناصبهم، فيحاول الطاغية أن يظهر بمظهر القوة، ويعرض بضعف خصومه، يقول
会四

قال سيد رحمه الله：（اوهو الشعور الكاذب الذي يحسّه الطغاة، الشعور بأنه لم تعل هناك قوة تقف إلى قوتهم، وينسون


وقال تبارك وتعالى مخبرًا عن فرعون：

 أي：صلا خروج لهم عن حكمنا، ولا قدرة، وهذا نهاية الجبروت من فرعون
والعتو والقسوةه(ث).

وتد يمارس الطاغية أساليب قهرية أخرى، يقول تبارك وتعالى مخبرًا عن فرعون：وهِ
（（（ المصصر السابق．
（Y）المصلـر السابق．


محمد صلى الله عليه وسلم هو السجن، وهي النفي من الأرض والإقصاء، يقول
 فِ (
[إيراهيم:
وقال سبحانه: قَأُ
 والخلاصة: أن الطاغية لا يتحرج من
ارتكاب أشد الجرائم وحشية، وأشنعها
بربرية، وأبعدها عن كل معاني الإنسانية،
وعن الخلق والشرف والضمير (٪) .



.

ويلجأ الطغاة إلى التعذيب إن لم ينفع السجن والتهديد، قال سبحانه:




ويقول سبحانه:

(أي: صاحب أوتاد أربعة يشد إليها من

وقد يلجأ الطغاة لوسيلة القتل، قال




آْلَّسَادَ
وقال تعالى: :
 وَآَنَتَحْحْ

وهناك وسيلة قديمة استخدمها معظم طغاة الأرض ضد أهل الحق والدعوة، ألا
$\qquad$

والققوب"(1)

والله سبحانه يهيّئ الأسباب لإهلاك الطاغية، وهكذا كانت نهاية فرعون

 وهذا هو مصير الطغغاة． ويقول اللهع عز وجل：：

任

 وبيّن تبارك وتعانى أن هذا الإهلاكُ كان
 （
［الزخرف：000］．
ويصف هذا الانتقام فيقول تعالى：信
［المزمل：17 17］
أي：أخذًا شديداتا（＊）
ثم يبيّن ننا كيفية هذا الأخذ والإهلاك، فيقول تبارك وتعالى：الْ




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصدر السابق /Y (1) }
\end{aligned}
$$

## ：جزاء أهل المفيان

بيّن الترآن الكريم جزاء أهل الطنيان في الدنيا والآخرة، ونتناولها فيما يأتي：

إن الشر مهما استعلى وطنى وبغى فلابد له من نهاية مريرة، والطغاة قد تخلدعهم قوتهم وسطوتهم المادية، فينسون قورة الله وجبروته، فيهلكهم الله عز وجل، ويهئ الله المستضعفين المعتدى عليهم أن يسحقوا هذا الباطل الأشر، كما حكى مكى


 يقول سيد رحمه الله：اإنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم، ويستحيي نساءوهم لم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة، فهم ملم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذُلّا واستكانَانة وخونًا، فأما حين استعلن الإيمان في قلوب النذين آمنوا بموسى، واستعا التعليب وهم مرفوعو الرؤوس، يجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون دون تلجلج ودون تحرج، ودون أتقاء لثلتذيب، فأما عند ذلك نقد تدخّلت يد القدرة لإدارة المعركة، ，إعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح

## الطغيان



[التصص: (§1]]
قالل الإمام القرطبي رحمه الله: آأي: جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر، فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون

عقابهم أكثر)| (Y) وقد جعلهم الله عز وجل محلّا للعن
 فَفِّهِ


 أي: اوألزمنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزيًا وغضبًا منا عليهم، فختمنا لهـا لهم فيها بالهلاك والبوار والثناء السيعي||(\$) وقال ابن كير رحمه الله: ا(أي: وشرع
 المؤمنين من عباده المتبعين لرسلهو، كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم، كذلك ويوم القيامة هم من المقبوحين|(8) وقد انتقم الله من الأمم المكذبة بَأنبيائهم، قال سبحانَه:

(Y) الجالمع لأحكام القيرآن، ( ( ) جامع آليان، الطبري

 وذكر تبارك وتعالى ما ترتّب على هذا الإمالك من صنوف العذاب، منها: أن الله سبحانه دمّر ما كان يصنع فرعون ون ونوان ومهـ، وما كانوا يعرشون، قال تبارك وتعالى:

 قال محمد رشيد رضا رحمه الله: اوالمراد بما كان يصنع فرعون وقومه أولاَّا، وبالنذات ماله تعلقّق بظلمبني إسرائيل والكيد لموسى عليه السلام ....، ومنها الصرح الذي أمر هامان بينائه ليرقى به إلى السماء فيطلّلع إلى إله موسى، والثاني: كالمكايد السحرية الميأي والصناعية التي كان يصنعها السحرة؛ لإبطال آياته، أو التشكيك فيها، كما قال
 ثم إن الله تبارك وتعالى حرمهم من النعمة والكنوز والمقام الكريم

[الشعراء: ov-01].

وورّث تلك النعمة والكنوز والمقام
الكريم لأعدائهم四

[الدخان: 0ب-גץ].

وجعلهم الله أئمة يدعون إلى النار، يقول
(1) المنار AN/9 (1)


 -1. :
[11]

罗
 [إبراهيم: فقد يعذّب الله تبارك وتعالى الطاغية في الدنيا، وقد يمهله، أما في الآخرة فلا إمهال، فعذاب الطغاة متحقق الحصيول، قال


 قالل الرازي في تفسيره: (اععلم أنه تعالى لما وصف نواب المتقين وصف بعدن علم علاب الطاغين؛ ليكون الوعيد مذكورًا عقيب الوعد، والثرهيب عقيب الثرغيب. واعلم أنه تعالى ذكر من أحوالى أهل أله النار أنواعًا، فالأول: مرجعهم ومآبهمّ، فقال:
 وهذا في مقابلة قوله:

فبيّن تعالى أن حال الطاغين مضاد لحال

اََخَذَتُ ألصَّيْحَ

 يَظْلِمُورِّ
والقرآن الكريم يزخر بالآيات البيّنات التي تتحدث عن المصير الثابت للطغاة المتجبرين بالهلاك المحتوم في الدينيا والخزي الدائم يوم القيامة، وجزاء اقترفته أيديهم الآثمة من ظلم وطغياني والله لا يحب الظالمين؛ ونهاية قارون التي سجّلها القر آن خير شاهد على ذلك؛ وذلك إنه عندما يبلغ الثظلم والطنيان مداهـ، وتبلغ الفتة ذروتها، وتتهافت أمامها النفوس؛ تتدخّل القدرة الإلهية الجبارة لتضع حدَّا للفتنة، وتقرر النهاية المحتومة للظلم


 فهذا مصير أهل الطغيان في الدنيا، أما عقابهم في الآخرة فهو أشد وأنكى وأعظم من عقاب الدنيا.
ثانيًّا: جزاء آهل الطغيان في الآخرة:
أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح ورم ورم
وقوم شعيب وقوم لوط وفرعون وجنوده
 الجزاء الأخير سيكون عنده سبحانه:

## الطغيان

للآخرة حسابًا، واعتبار الآخرة هو اللذي يقيم الموازين في يد الإنسان وضميره، فإذا أهمل حساب الآخرة، أو آثر عليها الدنيا اختلّت كل الموازين في يده، واختلّت كل اللقيم في تقديره، واختلّت كل قل قواعد الشعور والسلوك في حياته، وعدّ طاغيا وباغيًا،

## مو ضو عات ذات صلة:

الاستكبار، الظلمّ، فرعون، الفساد، الفتنة،


[^0]:    وجل
    (1) أخرجه الدارمي في سنتل، باب في أهل الجنة ونعيهعا، رقم
    

[^1]:    （1）المصلـر السابق／8／

