

عناصر الموضوع

| 1 1 |  |
| :---: | :---: |
| 180 |  |
| 187 | ) |
| 18 a | الحثّ على إلمارة |
| 171 |  |
| Ar | آثار إلا |



## 

أولًا: المعنى اللغوي:
الطهارة لغة:

 والطّهر بالضم: نقيض النجاسة (ث)، والمرأة طاهرٌ من الحيض، وطاهرةٌ من النجاسة ومن العيوب(8).
ممّا سبق يظهر أنّ الطهارة في اللغة إما أن تكون حسية؛ كالطهارة من النجاسة، وإما أن تكون معنوية؛ كالطهارة من العيوب.

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
هي "رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة، بالماء أو رفع حكمه بالتراب|"(0)، وعزّنها


 العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصططلاحي: الطهارة اصطلاحًا لها معنى خاص يختلف عن المعنى اللغوي، ويشتركان في إلازالة اللة الخبث، إلا أن رفع الحدث مما اختص به الطهارة اصطلاحًا.








## 

$$
\begin{aligned}
& \text { والصيغ التي وردت كالآتي: }
\end{aligned}
$$


]
 [المائدة:18]
[Y:M

 [ 0 : 0 :
瘃

[

r
9
$\varepsilon$ $r$

7
$\varepsilon$


الفعل الماضي
الفعل المضارع
فعل الأمر

## السم فاعل

اسم مفول
اسم تفضيل
مصصلر
صيغة المبالغة

وذكر أصحاب الوجوه والنظائر عشرة أوجه للطهارة في القرآن (ب)، وزاد بعضهم ثلاثلة
 هو النقاء وزوال الدنس، والتنزه عن كل قيحِ (8)، وهي ضربان: حسية، ومعنوية (0) .
 . 19

## ا

## الـ الرجس:

الرجس لغةً:
 الرجس اصطلاحًا:
(اهو النتّن والثُذر، قال الْفارابي: كل شيء يستقذر فهو رجس، وقيل: الر جس: النجسى)|(Y). الصلة بين الرجس والطهارة:
إذا كان الرجس هو الشيء اللذي خالطه القّذر، والطهارة هي إزالة هذا التذر، فالعلاقة بينهما علاقة تضاد. Y Y النجس النجس لغةً:
النّجس: الشّيء الثلذر من النّاس ومن كل شيء قذرته، ورجل نجسُّ، وقوم أنجاسٌ (ث). النجس اصططاحًا:

$$
\begin{aligned}
& \text { هو (اصفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصالاة ونحوهاه(8) } \\
& \text { الصلة بين النجس والطهارة: }
\end{aligned}
$$

إذا كان النجس وصفًا يمنع أداء العبادة على الوجه المطلوب، والطّهارة مي إزالة ذلك الكّ النجسس وتلك القذارة حتى يمكن أداء العبادة على الوجه المطلوب، فالعلاقة بينهما علاقة تضاد.

## 「 <br> الخبث لنةً

الخبيث خد الطيب، وخبث خبثًا وخباثةً وخباثية، وهو النجس (1).
الخبث اصطلاحما:
 الصلة بين الخبث والطهارة:
الخبث نجاسة حسية، وإزالة هذه النجاسة ورفع هذا الخبث يسمى طهارة، إذن فالعلاقة بينهما علاقة تقابل وتضاد. ع

الطيب لغةً:
الطيب خحلاف الخخييث، إلا أنه تد تتسع معانيه حسب ما يضاف إلى الطيب، فمثلًا يقال:

 الطيباصطلاحًا:
(اما تستلذّه الحواسّ، وما تستلذّه الثّنس، والطّعام الطّيّب في الشّرع: ما كانِ متناولًا منا من



الصلة بين الطيب والطهارة: الطيب صورة من صور الطهارة، فالطيب طاهرٌ، سواء كان طييه حسيًّ أو معنويًّا.
( . Y ( $1 / \mu$
(६) المغربب، المطرزي، ص



 المراد بالعمل الصالح الذي خلطي الطوه بالعمل السيّئ: اعترافهم بذلنوبهـمه، وتوبتهم منها، والآخر السيئ هو تخلفهم عن رسول
 وتركهم الجهاد مع المسلمين، وكانوا قد ربطوا أنفسهم بسواري المسجد النبوي عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من النزوة النية وقالوا: لا نطلق أنفسنا حتى يأمر الله تعالىى فينا، فنزلت الآية، فأطلقهم رسول الله صلي الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الثه عنهما: جاؤوا بأموالهم -يعني: أبا لبابة وأصحابه- حين أطلقوا، فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدّق بها عنا، واستغفر لناا قال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم

.
وهنا يتبادر إلى الذّهن سؤال: إذا كان هذا هو سبب نزول الآية فهل يكون الأمر بأخغذ

الصدقة خاصَّا فيمن نزلت فيهم الآية؟ الجواب: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعليه تحمل الآية على عمومها، فيكون الخطاب ملي موجّها للنبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الصّدقة منهم ومن غيرهم، بل ويشمل كل إمام للمسلمين

## 

تنوّعت أساليب القر آن الكريم في الحثّ على الطهارة، وبيان منزلتها، بين الأسلوب المباشر كالأمر الصريح، وغير المباشر كالثناء على أصحاب الطهارة، وذكر محبة الله تعالى للمتطهرين، وضرب أمثلـ أملة ممّن |تصف بالطههارة، مثل: أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن، وزوجات أهل الجنّة. أولًا: الأمر الصريح:

 يأمر الله تبارك وتعاللى نبيّه الكريم عليه
 وجمعها؛ تطهيرًا للا'موال، وتزكية للنفوس،

 ويطهّر النّفس من أن تتعلّق بهذا العرض الزأئل .
قال سبحانه:

 وهذه الآية نزلت في الصحابي أبي لبابة، ونفرِ معه رضي الله عنهم، كانوا قد تخلّفوا عن غزورة تبوك، وهم الذلين قال الله فيهم في الآية السابقة للآية التي بين أيدينا:

والطههارة -كما مرّ معنا- تطلق على الحقيقة والمحجاز، وعليه تنوّعت أقوال المفسرين
 [المدثر: : \%] ${ }^{\text {² }}$
وخلاصة ما ذكروه أنها تحتمل الوجهين المجازي والحقيقي؛ المجازي بتطهير النفس من المعاصي وسيء الأخلاق، والحقيقي بتطهير الثياب من النجاسات و(0) ولا وقال الله تبارك وتعالى:


 [البقرة: 1Y0]
والمقصود من تطهير البيت في الآية: تطهيره من الأصنام، وعبادة الأوثان فيه، ومن الشرك بالله. وقيل: تطهيره من الكفار، وقيل: تطهيره من النجاسات وطواف الجنب والكائض
وكل خبيث(1).

قال الألوسي رحمه الله: األمراد بالطهارة ما يشمل الحسية والمعنوية|(V)
 (0) انظر: أحكام القرآن، ابن العربي ع01/\&،


 لأحكام القَّرآن، القرطبي VV/r روح المعاني، الألوسي"/

من بعده عليه الأصلاة والسلام (1)
 ولكن ما الحكمة من ذكرها مباشرة بعد قوله:
يقول الرازي رحمه الله: (اواعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على الثطهير الريا وجب حصول المغايرة، فقيل: التزكية مبالغة في التطهير؛ وقيل: التزكية بمعنى الإنماءء، والمعنى: أنه تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سببًا
 اللذنب والمعصية، والرسول عليه اللسلام يزكيهم ويعظّم شأنهم، ويثني عليهم عند

 هذا أمر مباشر صريح في تطهير الثياب، ولكن ما المراد بالثياب في الآية؟ وما المقصود بتطهيرها؟
الثياب في اللغة تطلق ويراد بها: حقيقة
الثياب، وهي الملابس التي نرتديها، وتطلق ويراد منها المعنى المجازي، كما في قوله تعالى : [البقرة: IAV].
فالمراد منها في الآية: الأهل
(1) انظر: التُفسير الواضح، محمد حجازي .r/H
. مغاتتح الغيب، الرازي (Y) (Y)


ومن حكمة هذا التطهير: تعظيم بيت عليهما الصحلاة والسلام، فإنه يشمل من يأتي
 وهم ضيوف الرحمن، الزاتُرون له من ولا يقتصر الأمر على البيت الحرام، حجاج ومعتمرين، والمقيمون فيه من بل يتعداه ليشمل جميع بيوت الله تبارك أهله، 'أو غيرهم ممن يعتكف في المسجدك وته وتعالى، فعلى المسلم التأسّي بأبي البشر


المصلّين: لأن الركوع والسجود هيئات على تطهير بيوت الله تعالى ورعايتها. المصلي، وفي سورة الْحج:
 عمارتها بما هي غايته، وهو إقامة الصحلاة
[1/4) ${ }^{(Y)}$
وهل يفهم من هذه الخطاب شمول وذكر الله جل وعلا.


وتنزيهها؟
قال القرطبي رحمه الله: پالما قال الله وهذا ولها المعنى يتجسّد فيه مقصد الإسلام


 لأنه لم يكن هنالك غيرها، أو لكونها أعظم واقترافـ الآثّام، فيعيش طاهرّا عفيغًا، نقيًّا تقيًّا

ثانيًا: مححبة الله تعالى للمتطهرين: ذكر الله تعالى خبّه لعباده المتطهرين

صراحة في موضعين.





حرمة)
ومن هذه الآية نستنتج:
أمر الله تبارك وتعالى بتطهير البيت الاحرام من النجاسات وات والآفات، حسيةٍ كانت أو معنويّة، ومن دخول الكفار إليه، ومن كل مظاهر اللشرك.
والأمر وإن كان لإبراهيم وإسماعيل




الله تعالى، قال ابن عباس رضي الله عنهما اللّياق هنا حول طهارة المرأة من وغيره: يعني الفرج (ث . وليس أحلٌ معصومًا
 تبارك و وتعالى بر حمته و وفضله بأب التوبة، بل رغّب فيه، وجعل التوابين صنفًا ممن يحبهـم

سبحانه.
وحتى لا يسوّل لأحد أن يقول: أعصي ثم أتوب؛ فالله تعالى يحب التوابين!؛ جاء التعقيب:
[ry
فلاشك أن منزلة الطهارة على أصلها،
أرفع من أن يتلطّن المرء بالذّنب، ثم لا يدري: أيدرك التوبة، أم تسبقه المنيّة؟ وإن قّمها -أي: التوبة- فهو لا يدري ألما أتقبل منه أم ترد؟ ومع هذا، فلا يأس مع الرحمة الواسعة من الإله الكريم؛ لأنه غفور حليم' اليم، يحب ولهِ وفيها معنى تكرر التوبة لتكرر الذنب(")،
 عن الأقذار الحسية والمعنوية، فيدخل فيها المتطهّرون من الجنابة والأحداث، ويدخل فيها التطهّر بالتوبة من اللنب، سواءٌ كان هذا الذنب من إتيان النساء في آدبارهن، أو

إتيانهن حال الحيض (گ)
(Y) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير / / Y01 (Y) ( ا انظر: المصدر السابق
 الواضح، متحمد حـجازي

تعالى، ولاشك أنّ هذا من الطهارة الحسيةّ،

 المسألة امتلت للبعد المعنوي، وهذا من أظهر الدلائل على وجود رابط وثيق بين الطهارتين: الحسية والمعنوية، فلا تكاد تنفك إحداهما عن الأخرى، فما الرابط بينهما في هذا الموضع؟ نهى الله سبحانه وتعالى عن إتيان النساء وقت الحيض، والمقصود آن الجماع في

 يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصالاة والسلام، فأنزل الله تعالى:

 إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا . النكاح) وفي الآية أمرّ بإتيان النّساء من حيث أمر (1) أخرجه مسلم في صحيتحه، كتاب الطهارة، باب جواز غسل الحائض رأس زوجا وترجيلهوطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها،


مقرّا لتجمعهم؛ ومر صدًا يرصدون به أخبار المسلمين وتحركاتهم، وحتى يثبتوا شرعية مسجلهم－وليس له من اسم（المسجد） أدنى نصيب－، دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه（ب）． ففضحهم الله تعالى من فوق سبع سماوات، وكشف خبثهم ومكرهم، ونهى رسوله عليه الصصلاة والسلام أن يذهب إليهم، فما مسجدهم إلا رجسٌ ونجس، ومرتع لثلّة من الخبثاء－حاشا للمساجد أن تكون بؤزا لدنس قوم كهؤلاء－ه، ثّمّ يأتي الالتفات إلى منارة ألمتقين، ومورد
 التقوى من أوّل يوم، قيل：هو مسجد قباء، وقيل：المسجد النبوي（8）． وعلى أية حال فكلاهما بني على تقوى
الله تعالى، بل انظر إلى المفهوم الأوسع． يقول ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى：

 ． $1 \cdot \mathrm{~A} \cdot \mathrm{~A}$ ： ادليل على استحباب الصصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصصلاة مع جماعة الصالحين، （r）انظر：تنسير القرآن العظيم، ابن كثير ．
（（ ）انظر：فتح الثدير، الشوكاني r／019．

يقول الشيخ السعدي رحمه الله： اوهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث．．．، ويشمل التُهر المعنوي الانوي عن الأخلاق الرذيلة، والصفات القبيحة،
，والأفعال الخخيسة｜＂（1）

 عَارَبَ平過领




$$
[1 \cdot \wedge-1 \cdot v
$$

سورة التوبة من السور الفاضحة
للمنافقين（ب）، ومنا يفضح الله تعالى سرّا من المن أسرارهم، ويكشف لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة المسجد الذي بنوه؛ ذلك أنّ رجلَّا من الخزرج يسمى أبا عامر الرّاهب، قد حمل في نفسه كل الحقد والئر الكراهية للإسلام، وساءه قلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرّا من مكة مبرم إلى المدينة، فوصل به الأمر أن كان في صف قريا
 الروم فوعده بالنّصر، ويدأ أيراسل المنافنقين في المدينة، وأمرمم بيناء مسجدِ يكون لهـم



العالية: إإن الطهور بالماء لُحسن، ولكُنهم المطهِرون من الذنوب|(") اومن المعلوم أن من أحب شينًا لابد أن أن يسعى له، ويجتهد فيما يحب، فلابد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الثنايبوب والأوساخ، والأحداث؛ ولهنا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصايلاة، محافظين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقامة شرائع الدين، وممن
 عليه الصلاة والسلامر. ومعنى محبتهم للتطهر: أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحب للشيء؛ فلذلك أحبهم الله وأحسن إليهم، كما يفعل

المحب بمحبوبه
ثالثًا: الثناء على أصحاب الطهارة: أثنى الله تبارك وتعالى على رسلهو وأنبيأثه، فهم دعاة الطهارة، وقدوة الناس فيها، فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أطهر خلق الله تعالى، أثنى الله سبحانه وتعالى
 [القلم: غ].
وأرسله الله سبحانه طاهرًا ومطهرًا،





والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء، والتنزهعن ملابسة القاذوراته| (1) . والمتأمّل في سياق الآية، ربّما يظنّ من الوهلة الأولى أن المراد بالطهارة هنا: هو

 ما هو خير منه، حيث المئ لمؤمنون الطاهرورن، ولكنه التداخل النذي لا ينفك، من ارتباط الطهارة الحسية بالمعنوية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزلت هذه

 [ $1 \cdot \wedge$
قال: (كانوايستنجون بالماء، فنزلت هذه
الآية فيهم) (Y)
وهذا لا يعني أن الطهارة المعنوية غير مرادة في الآية، بل دلالة السياق، والمعنى من حيث اللغة يحتمل الوجهين، قال أبو
(1) تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير rv•/r.
(أخرجه أبو داود في صتيحه، كتاب الطهارة،
والثترمذَّي في سننه، أبوابِ التفسير، سورة
سننه، كتاب الطهارة وسنتها، باب الاستنججأَ قانل الترمذي: "هذا الحديث غريب من هذا
الوجها).
 . \& 0

يذكر لنا الله تبارك وتعالّى حال قلوب الأنصار الذين تبؤأ المدينة وسكنوها قبل إخوانهم المهاجبرين الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أموال الفيء، الذي امتن الله به عليهم من أموال بني النضير بالئير بعد أن أجلومهم من المدينة؛ وذلك إثر غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقضهم ميثاقه (Y)
وهم مع صفاء قلوبهم على إشوانهم المهاجرين، يؤثرونهم على أنفسهم مع ما بهم من الحاجة، والإيثار كما يقول القرطبي رحمه الله: (اهو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية، ورغبة في الحظر الـئر الئر الدينية؛ وذلك ينسأ عن قوة الئيني، وتوكيد
 يقول حجازي رحمه الله: (اوهذا بلاشك يدل على صفاء النفس من أكدار المادة والدنيا، ويدل على توة الروح،

 فالشح داء عضال لا يصدر عنه خير، وهو سبب الككير من الجرائم||(5) . ثم يعرّج الله تبارك وتعالى على الذين جاؤوا من بعد هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهم التابعون لهم بإحسان،


 .
وقّم سبحانه التزكية على التعليم لبيان أمميتها، والمقصود: ايدعوهم إلى
 فيهم من دنس الجاهلية، أو من خبائث الاعتقادات)(1)
والصحابة الكرام رضي الله عنهم هم
 عليه وسلم، وهم أكثر حرصًا على اتلى اتباعهاء وقد ذكر الله تعالى كثيرًا من صفاتهي كتابه، وأقف هنا مع آيتين كريمتين تبّيّنان ما في قلوبهم رضي الله عنهم من الطهارة والّلّاملامة.



伯 هُمُ آْمُقْلِحُورِ
 كَا

[الحشر: 9-- 1].
(1) روح المعاني، الألكسي rro/r.

يقول ابن العربي رحمه الله: اهذا ثناء من الله تعالى على من أحب الطههارة، وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية، ووظيفة . شرعية|)
ويثني اللّه تعالى على كل من يسعى لتزكية نفسه وتطهيرها من دنس المعاصي،
 تَ
 [الشهس: 9].
يقول السعدي رحمه اللّ: اقد فاز وريح من طهّر نفسه، ونقّاها من الشرك والظّلم ومساوئ الأخحلاق"(₹)

رابعًا: وصف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة:

 تَّطْـِــِ
هذه الآية العظيمة تتجلى فيها عناية الله سبحانه بيت حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وحتى نفهم ما في هذه الآية من المعاني العظيمة، والحكم الجليلية، لابد من الصن تسليط الضوء على السياق الذي وردت فيه. يقول تبارك وتعالى:


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

يتبعون آثارهم الحسنة، وأوصافهم الجميلة،
ويدعون لهم في السر والعلانية(1).
ويؤكدون على معنى الطّهارة القلبية
من الحسد والغلّ تجاه إخوانهم المُؤمنمين،

 وشدة حبهم أصحاب النبي صلى الله عليه

وهذا صدّيق الأمة: أبو بكر رضي الله
 صدّق حبيبه صلى الله عليه وسلم بخبر الإسراء والمعراج؛ جاد بنفسه قبل مالثه،






 آخر السورة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم هي تتناول كل من دخل في في هذه الصفات)
وأثنى الله تعالى على أهل قباء، فقاله。سبحانه: .


العذاب، وعلي النجاسات والنقائص،
 وفيه صورة بيانية؛ إذ پاستعار للذنوب: الرجس، وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقترف للمقبحات يتلوّث بها، ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس، وأما المحسسنات
 وفي هذه الاستعارة ما ينفّ أولي الألباب عمأ كرهه اللّل لُعباده، ونهاهم عنه، ويرغبه الِّهم فيما رضيه لهم وأمرهم بهال| (ب) والمراد بأهل البيت: أزواج النبي صلى ولى الله عليه وسلم، وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين (ث) قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة
 الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فلدخل معه، ثم جاءت فاطن فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال:
 - (0) ( P $^{5}$
(1) المحرر الوجيز، ابن عطية ع/ (1)

 ( ) هو كساء عليه صور رحال الإبل .
 (0) أخرجه مسلم في صحخيحه، كتاب فضائل الصححابة رضي "الله تعالىى عنهم، باب
(H)
 (10)



 وَ كَ







 وبعد هذا الخطاب والتوجيه بكل ما
حواه من التشريف والتكليف، تتجلى حكمته، وتأتي ثمرته

 تعالىى ببيت حبيبه صلى الله عليه وسلم، يتولى سبحانه أن يذهب كل ما من شأنه أن يخدش بطهارة هذا البيت وأهله الكُرامك ويريد تعالمى أن يطهّرهم تطهيرًا. والرجس: (ااسم يقع على الإثمّ، وعلى

. or : والمتاع: عام في جميع ما يمكن أن يطلب على عرف السكنى والمجاورة من
المواعين وسائر المرافتن للدين والدنيا ${ }^{\text {الـ }}$ واتعليله تعالى لهذا الحكم النيّ هو إيجاب الحجاب بكونهألطهر لقلوب الرجال
 أَهَا إرادة تعميم الحكمه|"(0). اوني مذا أدب لكل مؤمن، وتحذير له من أن يق بنفسه في الخلوة مع من لا تا تحل له، والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم

علهبها
وسا أحوجنا في مها الزمن إلى الالتزام بيها التعاليم السمحة، والأثلاق الراقية، وما فساد كير من بيوت المسلمين اليوم إلا بسبب إممال المراة لأسرتها، وعدم المتمامها بيتها، بل أصبحت العناية بالتزين للخروج إئى السوقو والعمل يشنل كثيرًا من النساء على حساب العناية بالزوج والتزين له، وأصبح كير من الرجال تلاحت أنظاريار المتبرجات من النساء، ولا يكتف بما الحل الله تعالى له في زوجنت، فانعكست المفاميب، وضاع كير من اليوت، وتنتّ

准
هِ
 الأوامر الإلهية لحفظ ييت النبوة وتطيري؛ للينطلق منه النور، ويرسل شعاءي في العالمين، ينغل لهم ما نز نل فيه من القرآن الكريم، وما نطق به النبي الكريم صلى الله عله وسلم من الحكمة، ومي: ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله، ولم يتزل به عـرآن، وذلك السنة(")، ورمذا التذكير يجيء كذلك في ختام الخطاب الني بدأ بتخيير نساء النبي صلى الله عليه وسلم يين متاع الحياة الدنيا وزيتها، وليانر الله ورسوله والدار الآخرة، فتبدر جزالة النيمة التي يمّيّهن الله بها؛ وضآلة الحياة الدلنيا بمتاعها كله ونيتهاهاه(\$). , ذا لطف بكن؛ إذ جعلكن في اليوت التي تتلى فيها آيتاه، والحكمة، خييرًا بكن؛ إذ اختاركن لرسورهل أزواجاجهاه(1). وفيصورةأخرى من صور العنايةالإلية بيت النبوة باتي الأمر الإلهي للصسابة
 فضصائل أهل بيت النثبي صلىى الثله عليه وسلمب،




.[10


 A
[ CO
عند تأمّل الآيات السابقة يلاحظ أن هذه الزوجات الطاهرات هنّ مكافأة وجزاء لأهل الطهارة في الدنيا المتقين؛ الذين رضوا بالله ربًّا، واستقاموا اعلى عمل الصالحات، فاستحقوا بإذن ربهم زوجات طاهرات؛ جزاء لهم آن حفظوا عهود ريهم ومواثيقه عليهم، فالتزموا بالطهارة ظاهرّا آلـا وباطنا، وبتأمل السياق لكل آية أجد أنّ لها جوها الذي يميزها، ومعطياتها التي تتفق مع التح

حال المـخاطبين وأحوالمهم.

 تَحْتهَا ألَأْهَهِرَ



وقبل هذه الآية ذكر تعالى حال الكافرين، وقال عن مصيرهم:

 اللما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من

الأسر، وغدت العيادات النفسية، ودور الشعوذة واللدجل تعجّ بالتائهين الباحثين عن علاج لُمشكلاتهم الأسرية، ولو أنهم عادوا إلى كتاب ريهم وسنة نبيهم عليه الصلاة
 سعادة وهناء، وطهارة ونقاء. خامسًا: وصف نساء نساء أهل الجنة بالطهاة:
الحور العين نعيمُ أعلّه الله تعالئى لأهل النجنة، وذكره في وصف الجنة

 طهارتهنّ، ووصفهنّ بالطهارة صراحةَ جاءّ جاء في مواضع ثلاثة:



层 :

Y و. Y





بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة، على يد أفضل الخخلق، بأفضل الأسباب"(0)
 بين أمرين، بين ما في الدنيا من شهوات زائلة



 أَلْمَعَابَ ويين النعيم الدائم في جنات التخلود: رِّ رَبِّهِ جَنْتَ
 . ${ }^{\text {¹ }}$ (وفي هذه الآية تسلية عن زخخارف الدنيا، وتقوية لنفوس تاركها، وتشريف الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ ولما قالن:
 فأفرد اسم الإشارة|(7) وفي سورة النساء يأتي السياق بذكر أحوال أهل النار أعاذنا الله منها وما يلاقونه




الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله، اللذين صدّقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة|(1) (اوهكذا جرت العادة في القرآن -غالبًا- متى جرى ذكر الكفار وما لهم
 المو عظة جامعة بين الوعيد والوعد واللطف والعنف؛ لأن من الناس من لا يجذبه الثتويف ويجذبه اللطف، ومنهم من هو
بالعكس"(ץ) .

والبشارة: أصلها الخبر بما يسر المـخبر به( ") وسمّيت بذلك لما يظهر من آثر على الى
البشرة بتغيرها (8).

وعند تأمّل هذه الآية نجد فيها: پذكر
 الموصل لهذه البشارة، فالمُبُسِّر: هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمُبَشَّرُ : هم المؤمنمون
 الموصوفات بتلك الصفات، واللسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فالا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة، إلا
(r) جامع البيان، الطبري / /ror
( ) النظر: الـجامع لأحمكام القرآن، القرطبي
.Ivo/l

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير / / (1) }
\end{aligned}
$$

وكعادة القرآن في الوعد والوعيد يأتي ومطهّرات الخلق أيضًا، بكمال الجمال، بعد ذكر هذه الحال المخزية لمن تنجسّت فليس فيهن عيب، ولا دمامة خلقّ، بل هن

 ألّسنتهن عن كل كلام قبيح|"(ث)

 و' 10 Cl .
روي عن بعض السلف أنّ معنى
 الحسية، والكن ظاهمر اللنظ يتتضي أنهن مطهرات من كل مايشين؛ لأن من طهِّره الله تعالى ووصنه بالتطهير كان في غاية النظافة
 . ${ }^{(Y)}$
وجاء وصف نساء أهل الجنة بالطهارة عموما، حتى يكون المعنى شاملاً جامعا لما يتناوله من معان الطهارة (افلم يقل: (مطهّرة من العيب الفلاني) ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهّرات الأخلاق، مطهّرات الخلق، مطهّرات اللسان، مطهّرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحبيات إلى أزواجههن بالخلق الحسن، وحسن الثتبعل،
 الحيض والنفاس والمني، والبول والغائط، والمـخاط والبصاق، والرائحة الكريهة،

النجس المعنوي لا الحسي في الحقيقة، فأجسامهم ليست نجسة بذاتها، إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسيم|(\$). ومع وجود الآيات والشواهد الدالة على وحدانية الله جل وعلا، نجد أكثر الناس أبى
 من الكفر والشرك أشد الحلذر .



[انساء: 1 عی].
فوصف الله تعالى الشرك: بالإثم العظيم، وفي موضع آخر وصفه بالضهال البعيد:禹
[النساء: 1117]
ولذا كان الشرك من أهظم الموبقات، وأكبر الخطيئان التي تؤدي بصاحبها إلى الهلكات، ومنه حذرنا حيبنا وليبنا الرحيم بنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله من السبع الموبقات المهلكات، وما ذاك إلا لخطورته وشناعته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع المويقات)، قيل: يا رسول الله وما (اليترا هن؟ النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال

## أنواع إلهارة

أولًا: الطهارة المعنوية:
 المحسوسات؛ لأنها الطريق المؤدي لمعرفة الماديات وإدراكها، ولكن لما كانتا الطهارارة المعنوية هي الأصل، والطهارة الحسية فرُّ منها بدأت بها، وهنا سأسلّط الضوه على الجوانب التي يشملها معنى الطهارة

المعنوية:
ـ ـ الطهارة من الشرك.

إن أعظم نجاسة يتلطخ بها المرء هي
الإشراك بربه وقد خلقه ورزقه؛ ولذلك الكّ استحق المشركون بأن يصفهم الله تعالى بـ(النّجس) فقال: :
[لتوبة:

الأن معهم الشرك النّي هو بمتزلة النجس؛ ولأنهم لا يتطهّرون، ولا يغتسلون، ولا يجتنبون النجاسات، فهي ملابسة لهمب، أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها، مبالغة في
 يقول سيد رحمه الله: (ايجتّم التُعير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيانهمَ، فهم بكليتهم وبحقيقتهم نجس، يستقذره الحس، ويتطهر منه المتطهرون! وهو
(1) الكشاف، الزمخشري ص9ب٪.
. و"اوجه كونه عظيمًا أنه لا أفظع وأبشع ممن سوّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا بمن له الأمر كله، وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه...، وهل أعظم ظلمّا ملما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخس المراتب، عابدة لمن لا يسوى شيئًا، فظلم نفسه ظلمًا كبير||(4) وهذا نبي الله عيسى ابن مريم الطاهر ابن الطاهرة عليه السلام يتولى الله تعالى تطهيره وتخليصه من دنس الكفر والكافرين:


. 00
يقول ابن عطية رحمه الله: لاحقيقة التطهير إنما هي من دنس ونحوه، واستعمل ذلك في السب واللدعاوى والآثام وخلطة الأشرار ومعاشرتهم، تشبيها لذلك كله بالأدناس، فطهر الله العظيم عيسى من
 r. الطهارة من المعاصي. الراجح من عقيدة المسلمين أن الإيمان

اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف،
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) (1) يقول ابن الثيم رحمه الله: (افأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلظّة، ونجاسة مخفّةة، فالمغلّظة الشرك الأكبر الذي لا

 والحلف به، وخوفه، ورجائه||(ب)
 على الأعمال الصالحة، كيف أنه يمحقها، فقال سبحانه:

 ولذلك لا يقبل من أحٍِ عملَّ مهما كان
 تعالى خالصَا، من قلبِ لا يشرك بالله أحدًا


 وهذا لقمان الحكيم يوصي فلذة كبده، ويعطيه خلاصة الحكم والدروس، وعان وعلى رأسها عبادة الله وحده لا شريك لها فيبدأ




 ( إغاثة اللنهفان /
我

- (1)



 فأقرّوا مع شركهم وكفرهم آنهم هم هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى النى الأخباث الأنجاس، وأن لوطًا وآله مطهّرون
 قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع، الز الْناة:







 فلم يكتف الشارع بالأمر بترك الزنا فقط، أو تحريمه فحسب، بل منعنا الله تبارك

كانت مشتملة على ذلك، لكن اللذي وقع وتعالى من مجرد الاقتراب منه. يقول السعدي رحمه الله: اوالنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقلدماته ودواعيه، فإن: (من حام حول الحمى يوشك
(
(६) (

والعاقل يدرك هذا المعنى، فتعظم في نفسه المعاصي، وتشتدّ عنده حرمتها، ولو الصانت في أعين الغافلين هيّنةً صغيرة؛ لألأن اللحسنات كما تأكل النّار الحطب، فعن البي
 قال ابن القيم رحمه الله: او قد وسم الله سبحانه الششرك والزنا واللواطة بالنجاسة والأخبث في كتابه دون سائر الذنوب، وإن كانت مشتملة على ذلك، لكن الذا في القرآن قوله تعالى: . (1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العزّ .011/r

 .YON1

الإلهية لطهرت بيوتهم' ولأمنوا على
(أن يقع فيه) ووصف الله الزنا بأنه


لتضمنه التجري على الحرمة في حت اللهك الثتحذير منه، فقال (0):
 وتجنبوا ما لا يليق بمسلم

إن الزنا دين فإن أثر خته اللفراش، وااختلاط الأنساب، وغير ذلك من

المناسلد(Y)
كان الزنا من أهل بيتك فاعلم
ومن الذنوب الكبيرة التي لها أثر عظيم في فساد النفوس وتلويثها: اللواط، وهي فعلة شاذة، حتى الحيوانات العجماوات التي لا عقل لها ولا حس لم الم يذكر فيها أن نزا فححل على آخر، ولكنّها النفوس المريضة من بني البشر، وها هم قوم الصهلاة والسلام بعد آن استفحل فيهم الأمر يقول حجازي رحمه الله: מالزنا عادة تتنافى مع مبادى الإنسانية الأولى، لم يقرّه شرع أبدَا، ولم يؤيده قانون، فيه هتك الأعراضى، واختلاط الأنسابب، وتضاء على ولى الحرمات، وتقويض (ץ) دعائم الاجتماع والعمران، وما شاع الزنا في قوم إلا ابتلاهمـم الله بالأمراض والأوجاع، وسلّط عليهم

الفقتر والذل والهووان(ع) واستهانوا به، صار عنلهـم عادة طبيعية، بل

أكثر من ذلك! فقد جرّموا نبي الله فيهم عليه اللسلام وآلك الأطهار، وليت شعري بآي جريمة رموهم؟


 ضاعت عقولهم، وسلبت قلوبهمّ فقلبوا الموازين، وتركوا ما أحل الله لُهم من النساء، وفعلوا فعلتهم النكراءء فاستحقوا


(1) أخرجه البخخاري في صصيحه،، كتاب الإيمان،

 أخذذ الدحالأل وترك الشبهات، .1099

( البناء هدمه.
انظر: الثقاموس المحيطط، الفيروزآبادي ص.017. ( ) التُفسير الواضح، 10 / 10 (

والشهوات (المعاصي) وقد تقدم ذكرها، وهنا أفض على أنواع أخرى منها قد تلد تعرّض
 على طهارة القلب وسلامته، وهي: النفاق والهوى والكبر والحسد والغلّ. حذرنا الله تبارك وتعالى من مرض النفاق، وتوعّد المنافقين بالعذاب الشديد، نقال سبحانه:



وخطورة المنافق أشد من خطر الكافر؛ لأنه يخفي عداوته، فيفسد في صفوف ولم المسلمين، وينشر بينهم سمّه وخبثّه ولنّا كان جزاؤهم أنهم كا ومن الأمراض التخطيرة على القلب اتباع الهوى، فالله جل وعلا أرسل الرسل، وألنزل
 الدق المبين، فيدركه الإنسان عقلّا ونقلّا، وأما إن صدّ عنه واتّبح هواه.


 الِْْسَابِ وضرب الله تعالئى لنا مثلّا فيمن جاءه الدق وعرفه، ولكنه أبى إلا أن يصد عنه ويتبع


 ويهدد الله القوي العزيز، كل من تسوّل له نفسه بتلك الجريمة البشعة، فيقول محذّرًا
 س. الطهارة من أمراض القلوب. القلب وسلامته من الآفات والأمراض مطلب مهم، وغاية تسمو لها أرواح
 تطهيره مما يشوبه من الأدناس والأرجاس، فبصلاحه صهلاح النفس، وتفسد بفساده، قال صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجحسد مضغة، إذا صلحت صلحت صلح الجسلد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي .القلب)
وقد بيّن الله تبارك وتعالى ما ينجّي العبد يوم القيامة، فقال سبحانه: وَلَّ بَّوْنَ

$$
[\wedge ৭-\wedge \wedge
$$

فالقلب السليم الطاهر هو من يأتي يوم
القيامة فائزا.
وأمراض القلوب يدخل فيها الشرك
(1) أخرجه، البخخاري في صسيحه، كتاب الإيمان،
 وْسنلم في صحيحهي، كتاب المساقاقاة، باب
 .1099

ومن خطورة هذا المرض: أن يعمي البصيرة، فيرى الإنسان أمامه الشواهد والدلائل، ولكنه لكبره يعرض عنها ويدبر

[النمل: 1 [1]
ومن حسرة أهل النار يوم القيامة أعاذنا الله منها يوم أن يروا العذاب قد أحاط بهم، فيندموا على ما فات من خبيث أعمالهم، ويقول قائلهم: ( ه $^{\text {a }}$ [الحـاتة:
فهذا الشحّ الذي لطّخ قلوبهم، حملهم على أن تكبّروا على خلق الله، فلم تنفعهم تلك الأموال، بل دنست قلوبهـم، وجعلتهم يتسلطون على الناس بغير حق، فاستحقوا العذاب من ربهم. ومن أمراض القلوب الحسدل، وهو داء خطير، وشرّ مستطير، به قتل الأخ أخاها، كما في قصة قابيل وهابيل، وبسبيب عاند اليهود، فلم يؤمنوا بدعوة محمد صلينى ولى الله عليه وسلم، مع إيقانهم بصدق نبوتها بلم بل لشدة حسدمم أرادوا أن يصدوا المسلمين عن










 وفي المقابل بيّن الله تعالى جزاء المتقين، الذين لا يستجيبون لهوى نفوسهم


 ومن الأمراض التي تدنس الثقلب: الكبر، نقد خلق الله جل وعلا البشرية من ماء مهين، ولم يجعل لهم ما با بأيديهم من نعمهي عليهم، من المال والبنين، وغيرها، إلا لينفع بعضهم بعضّا:
 . فليست هذه النّعم للتفاوت والتفاضل؛ لأن معيار الثفاوت هو المسارعة في

 وهذا قارون لما تكبّر على خلق الله، وتطاول على خالقه ومولاما جعله الله

[المدثر: : $]$ ].
في هذه الآية، يأمر الله تبارك وتعالى حبيبه وصفيّه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، بتطهير الثياب، والمراد: تطهيرها حسَّا ومعنَى، وقد كان المشُركون لا يتطهرون، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتطهّر، وأن يطهِّر ثيابه( (1) . وقال بعضهم: المراد بالثياب: الجسسم، وتنظيفه يكون عن النجاسة، وهو آكد وقت الصلاة، ومندوب في غيرها، والدليل علي على أنه الثنظّف للصلاة قوله تعالى في الآية
 وقيل: المُراد بتظيف الثياب: تقصيرها حتى لا تقع على النجاسات (Y) يقول ابن القيم رحمه الله: מالآية تعم هذا كله، وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، إن لم تتناول ذلك لفظًا؛ فإن المأمور به إن كان طهارة القلب، فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة...، والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو
 ويؤكد هذا المعنى الشيخ السعدي رحمه الله بقوله: (اوإذا كان مأمورًا بتطهير
 / انظر: الـجامع لأحكام الثّرآن، الثقرطبي 19 (Y) ( إغ ( H (
 وأما المؤمنون الطاهرون، فيسألون الله تبارك وتعالى أن ينزّههم عن هذا النجس


 ثانيًّا: الطهارة الحسية: ا. الطهارة من النجاسات.




 هذه الآية وإن كان الراجح فيها أن النجاسة المرادة هي نجاسة الباطن بالشرك، إلا أن فيها معنى النجاسة اللحسية؛ ذلك أن المشركين بعيدون عن شرع الله تعالى، وأحكام دينه المقتضية من عبان عناده البعد عن النجاسات والتطهر منها، كما هو حال المسلمين مع الوضوء والاغتسال والاستنجاء وغيرها من الأمور التّ التي يتحصّل بها التحرز من النجاسات والتُنهر منها، وبهذا يصح أن يكون المراد بنجاسة المشركين هذا المعنى الـحسيّ تبعا على أن الأحل هو نجاستهم المع المعنوية. وقال تبارك وتعالى:

 الميتة: يراد بها الحيوان النّي فارقته

الحياة بغير ذبح شرعي (8). والذّم المسفوح: هو الجاري اللذي يسيل

ويتدفّق من عروق المذبوح (0) . ويستنى منه ما كان في اللحم والعروق، وكذلك الكبد والطحال، وقد اتفق العلماء على نجاسة الدّم (1). وأما لدم الخنزير فهو معروف، ولا زال كثير من غير المسلمين يحرصون على أكله مع ما توصّلوا إليه بأنفسهم من
 الآية نجاسة كلً من: الميتة والدّم ولحم الخنزير (v)
ومن الأمور التي جاء في القرآن الكريم وصفها بالرجس: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال جل وعلا: :لا

 ما هذه الأمور التي ذكرتها الآيت؟ وما

(0) الظر: الجبالمع للأحكام الثقرآن، الثرطبي (VV/V (7) الظر: الجالمع لأحكام" الثقرآن، الثرطبي

$$
.1 \varepsilon v / r
$$

(V) الظر: أحكام الإزالة في النتّه الإساهمي،


الظظاهر فإن طهارة الظظاهر من تمام طهارة . الباطن) والسؤل الذي يطرح نفسه هنا: ما النجاسات التي أمرنا الله تعالى بالتطهر منها؟
النّجاسة: ضد الطهارة، ومي ضربان: ضرب يدرك بالحاسة، وضرب يدرك بالبصيرة، والثاني وصف الله تعالى به المشركين فقال: [التوبة:هب].
ونحن في هذا الباب يعنينا المعنى
 الكبث فهو العين المستقذرة، ويتعلّق: بالبدن والثوب والمكان، ومن أمثلته: البول والغائط، وأمّا الحدث: نهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة، وهور الطور نوعان: حدث أصغر وأكبر، وطهارة الأول: الوضوء، والثاني: الغسل، وعند تعلير استعمال الماء يستبدلان بالتيمم (Y) ومن مرادفات النجاسة: الرجس، وهو

الشيء القذر (t).
قَالِ تعالى:


(1) تسير الكريم الرحمن، ص،90.
(Y) انظر: النقّه الإسامهي وأدلنه، الزحهيلي r-l/
( المفردات، الراغب صA1الـ

الللذين هم من أهم أسباب تطهير القلب
مدى نجاستها؟ بداية الخمر معروفة، والميسر هو：والثنّس．
r. التطهر من الجنابة.

قد ورد في القرآن الكريم معنى التطهر من الجنابة في ثلاثة مواضع، بإشارة مباشرة، وأمر صريح، وإشارة غير مباشرة： أما الإشارة المباشرة ففي سورة النساء؛ قال تعالى：


促

 ينبّه الله تعالى عباده المؤمنين على التطهر من الجنابة بالاغتسال، أو الثيمّم لمن تعلر عليه الغسل، وفي سورة المائدة، جاء

 فهذا أمر صريح مباشر بالتطهر من

أما الإشارة غير المباشرة، ففي سورة
化化促

[لأكنفال: 11].

الكعبة المشرفة، وكان المشركون يلاربحون عندها قرابيئهم، والأزلام، مثل：التّهامهِ وهي ثلاثة، مكتوب على الأول：نعم، وعلى الثاني：لا، والثالث لا كابابة عليه، وكانت توضع عند الأصنام أو الكهّان، وكانوا يستقسمون－يستهمون－بها عند إرادة فعل شيء أو سفر أو غيره، فكانوا يتفاءلون أو يتشاءمون بناءً على ما يظهر لهم منهايا، فيّن ألله تبارك وتعالى أنها：رجس، أي：نجس، ونجاستها معنوية؛ لما فيها من الإثم، وأمّا الخمر فهي نجس حسَّا ومعنى（1）
وعلاقة ذكر هذه الآية في هذا الباب：
هي نجاسة الخمر، وأما بقية الأمور الواردة في الآية مع الخمر－المeصود شربها－نهي من المحرّمات التي من تلطخ بها يتلوث ويتنجس قلبه．



［المائة：19］ 9
نهذه المحرّمات من شأنها أن تحول بين مقترفها ويين ذكر الله تعالى والصصلاة، الصا （1）انظر：الجامع لأحكام الثقرآن، الثقطبي （1）

يتحدّث الله تعالىى عن ما امتن به على وأيضًا فإن الجنابة توجب ثقلًا وكسلًا،
 الكُفار من قريش سبقوا إلى موضع الماء، أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع الياع يعيد إلى البدن قوته، ويخلف عليه ما تا تحلل منه، وأنه من أنفع شيء للبدن والروح، وتركه مضر، ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه، وبالله التوفيق (4) r. r. التطهر من الحيض.
 لنتن ريحه وقذره ونجاسته( ${ }^{(0)}$. قال تعالى:

 ِمْ با
قال قتادة: (افكان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في ييت، ولا تؤاكلهم في إناء، فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك، فحرّم فرجها ما دامت حائضًا، وأحل ما ما سوى ذلك: أن تصبغ لك رأسك، وتؤاكلك من طعامك، وأن تضاجعك في فراشك، إذا كان

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

فغلبوا المؤمنين عليه، فأصاب المؤمنين المين الظماً والنصب" (1)، فأنزل الله تعالى عليهم الئلئ
 على غير ماء؛ فلما أنزل الله عليهم الماء اغتسلواوتطهروا، وكان النيطان قدلد وسوس
 على غير ماء، فأذهب الله ذلك من قلوبهم بالمطر؛ فذلك ربطه على قلوبهمب، وتقويته
 لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على رملة هشّاء فلبّدها المطر، حتى الـيا صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها ليال، توطنة من الله عز وجل لنيه عليه السلام وأوليائه أسباب التمكن من عدوهم والظفر بهم||(4) وأمّا عن الحكمة من الاغتسال من الجنابة، يقول ابن القيم رحمه الله: الغسل من المني من أهظم محاسن الشريعة، وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة، فإن المني يخرج من جميع البدن؛ ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى
 -rvA/r /r (1) تنma (1) (Y) جالمع النيان، الطبري ( ( ) قال تعالى :

وزن (فعول) من صيغ المبالغة، أي: فهو
 عن المؤْ منين في غزيرة بدر: حِ
 [11: يقول أبو السعود رحمه الله: اووصف الماء بـ إشعار بتمام النيمة فيه، وتتميم النعمة فيما بعهذ؛ فإن الماء الطهور أهنا وأنفع مما خالطهه ما يزيل طهوريته، وتنبيه على أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن
 إذن فالماء لا يقتصر في كونه سببًا في طهارة الظّاهر فحسب، بل بل هو سبب مهم في في طهارة الباطن كذلك.

 وصف الماء النازل من الُسماء بالبركة يفتح أمامنا آفاقًا كبيرة في سرّ هذه النعمة، فالبركة في اللغة: تعني النّماء والزيادة والسعادة) يقول أبو حيّان الآندلُسي رحمه الله: . ${ }^{(9)}$ ( ${ }^{(1)}$ فالمطر كما نعلم سببٌ في سعادة

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) انظر: الكشاف، الزمحتشري ص1) }
\end{aligned}
$$

عليها إزار محتجزة"(1) به دونك|"(Y) والمقصود بالأذى أي: الشيء يستقذر منه، ويؤذي من يقربه نفرةَ منه وكراهةَ له لـي


لكم وهو الثقبل (\&).

ويلحق بالحيض النغاس في وجوب الثطهّر منه، وهو ما يخرج من المرأة بأة بعد الولادة، وإن كان القرآن الكريم لم يذر يلمره؛ ولكنه ألحق بالحيض في الاغتسال منه؛ إذ

إنه -أي: النفاس- دم حيض مجتمع (0) . ثالثًا: وسائل التطهير الحسية والمعنوية:

ا 1 الماء.
قال تعالى: كَهُوكَ
من أعظم نعم الله تبارك وتعالىى علينا: نعمة الماء، قال تعالىى: . وقال سبحانه:
 وصف الله تعالى الماء بأنه طهور على (1) احتجز بإزاره شده على وسطه، والدحجزة
معقدّ الإزار، وحجزه منعه، وكفَ.

الكبار قبل الصغار، ويه يحيي الله تعاليى يأمرهم سبحانه بالو

 في المصلاة(ץ)، والأمر باللوضوء عند القيام للصلاة واجب على المحدث، ومندوب في طهارة الباطن الآية المتقدمة من سورة

للمتوضئ ثم بدأ تبارك وتعالمى يشرح كيفيته النية، وقد دلّ عليها قوله تعالى:


 قوله تعالى: [
 "ايطهّ من الحدث والخبث، ويطهّر من صلى الله عليه وسلم على وجوبي النية في الغش والأدناس، وفيه بركة، من بركته أنه كل عمل، وكونها ونها شرطا لقبوله.
 النوابت والأشجار فيها، مما يأكل الناس الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

- والأنعام") بعد هذه الوقفة مع الماء في كونه سببًا (إنما الأعمال بالثبات، وإنما لكل امريٌ ما

في الطهارة يأتي الحديث عن طرائق التطهر نوى) (ع) به التي ذكرها الُقرآن الكريم، وهي: الوضوء والغسل: إسالة الماء على الثيء لاززالة ما عليه من وسخن وغيره(0)، وحلّ الوجه: والاغتسال.吾 طولاً: من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى
(Y) النظر: الكشاف، الزمخششري (Y) / (Y)

(£) أخرجه البخخاري في صحيحهي، كتاب بدأ الوحي، باب كيف كان كان بدأ الوحي إلى الى
 رقم 1، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قولم قوله صرلى الله عليه وسُّلم: (إنما الأعمهال بالنية)، .19•V V /1010/ r


الللحيين -أسفل الذقن-،، وعرضًا: من الأذن وجوب التُتيب(+). إلى الأذن الأخرى"(1). ثم غسل اليدين إلى المرفقين، قال فرائض الوضوء، ولا يصح الإنتلال بها أو

 أن فرضهما الغسل، ثم قال مبحانه: الله عنه وهو يعلّمنا كيف كان حيبينا محمد

 دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيّه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجها ثلا ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرنق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، نم قال: رأيت رسول الله صلى الـي الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توخا نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر لـ ما تقدم

> من ذنبه() (8).

هذا الحليث يبيّن لنا مدى حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على السنة، وأنهم كانوا يحرصون عليها أشد الحرص؛

> (Y) إظر: أضواء البيان، الشنتيطي ب/T. T.
(8) أخرجه البخاري في صيسيهب، كتاب الوضوء،




أولاَا، ثم ذكر مسح الرأس؛ فدلّ على أنه
-أي: الوجه- غير داخل في المئ الميح، واختلف العلماء في المقدار الواجب في مسح الرأس، وخلانهم راجع الثى معنى حرف الجر (الباء) في قوله تعالى:
 زائده؟
والإجماع على أن من مسح رأسه كله

ثم قال تعالى:
 منصوبة، نصارت معطوفة على المنصوب قبلها، وهو غسل الوجه واليدين، ولابدّ في هذه الأركان من الترتيب؛ بدليل أن الآية ذكرتها مرتبة، حتى أنها جعلت المدسوي -وهو الرأس- بين المغسول، فدل على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: الـجامع لأحكام الثقرآن، الثقرطبي } \\
& \text { rols } \\
& \text { (Y) المصلـر السابق (Y/T. }
\end{aligned}
$$

 ولم ييّن القرآن كيفية الغسل، وييتنه السنّة، وهو: إفاضة الماء على جميع البلدن

على و جه مـخصوص.
.
وقدشرع الله تعالى نلنا في بعض الأحوال الانتقال من التطهِر بالماء -وهو الأصل إلى التطهّر بالترابه، أو الصعيلد سواءٌ كان
 وهذه مزيّة اختصّ الله تعالى بها أمة حيبه محمدِ صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (أهطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي) وذكر منها: (وجعلت لي الأرض مسجدّا وطهورّا) (t)
 اقصدوا الصعيد الطيب(8)، وفي الشرع: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجهيه، والئيدن منه بنية استباحة الصالصاة عند عدم الماء، أو العجز عن استعمالهالها ${ }^{\text {الها }}$










فيها، ويتهاون بها لأنها سنّة! والحديث كذلك يبرز مدى صلاري الطهارة الحسية بالمعنوية، وعمق الترابط بينهما، فمن وسائل الطهارة المعنوية أداء ما افترض الله تعالى، وأعظم هذه الفرائلض بعد الشهادتين الصصلاة، والتي من شروطها الوضوء، النذي هو مع كونه طهارة حسية فهو طهارة معنوية، فعن أبي هريرة رضي اللهي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا توخأ العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيبئ نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر تطر الماء أو نحو
 خطيثة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر تطر الماء، حتى يخرج نقيًّا من الذنوب)(1)
 قدّ بيّن القرآن الكريم أنه يجب التطهر من قال سبحانه:
 والطهارة من الجنابة تكون بالاغتسال. قال سبحانه:

 (1) أخرجه مسلم في صحيحها، كتاب الطهارة، باب خرو أخرج التخطايا مع ماء الوضوء،

Y. السفر، والمقصود: اللسفر الثني لا يجد فيه صاحبه الماء، وكذلك المقيم الذي لا يجد الماء فإنه يتيمّم، وإنما خصّ سبحانه السفر بالذكر لأنه الغالب في عدم الماءء بخلاف ألمقيم فإنه من (النادر أن يفقده بـ ووجود ناقض للوضوه؛ لتونه تعالى:
 المقصود بالغاتط: ما انخفض من الأرض، وكان الناس يذهبون لقضاء الحاجة في هذه الأماكن المنخفضية لأجل الستر فلا يراهم أحد، ويراد به في الآية الكناية عن كل الأحداث الـال التي
 والخارج من السبيلين (\$) \& ع. ملامسة النساء: بعد أن ذكر الله تعالي الغائط؛ وأن المراد منه الطهارة من الحدث الأصغر، ذكر الطهارة من الحدث الأكبر : ملامسة
 القرآن الكريم وعنايته باختيار الألفاظ؛ ويدخل فيه كل ما يلزم منه الغسل، وهو وهو وري الحدث الأكبر، من الجماع، والتطهّر

$$
\begin{aligned}
& \text {. 1r•/0 }
\end{aligned}
$$

وذكر الله تعالئى التيمّم في سورة المائدة
بعد أن ذكر الوضوء والغسل.
فقال سبحانه:

 فَامَحَحُوأ بِوُجُوهِ



وذكر التيمم كذلك في سور النساء.





 الَ
والآيتان السابقتان بيّنتا موجبات التيمبم وكيفيته، ويمكن اختصارها فيما يأتي:

مسوّغات الثتيمّم:

1. المرض، يباح التّيمّم للمريض الذي

يخاف إن استعمل الماء زيادة المرض، أو تأخر الشفاء، وتيمم الصحانيابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما خحاف أن يهلك من شدة البرده، وأقرّه
. رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)
(1) انظر: التجامع لأحكام الثقرآن، الثرطبي

تم ختم الله تعالى الككلام حول الوضوء

疗
 فليس المقصود من هذه التشريعات هو العنت والحرج على عباد الله تعالى، ولكي هي نعمة من الله تبارك وتعالىّ؛ ليطهِّر بها الأرواح والنفوس، فتلتزم بأوامره وشرعه، وتحافظ على طهارة ظاهرهاء؛ فتكتمل فيها صورة الطهارة حسًا ومعنى، فهذه الطهارة الطّارة الحسية هي مقدّمات للوقوف بين يدي الله جل وعلا في الصصلاة، حيث تسمو فيها الروح، وهي تعرج إلى بارئها، فكان لزاما على مذا العبد وهو في موقفة العظي بين يدي خالثه أن يكون طاهر الأعضاء والجوارح، احترامًا وتقديرًا وتقديسًا لوقوفه بين يدي مولاه. اوقد شرع الإسلام الؤِضوء والغسل للمؤمن ليكون مظهرًا دالًا علَّلى طهارة الظاهر، كما دعا إلى اجتتناب المعاصيا والآثام ليكون عنوانًا على طهارة الباطنا فالوضوء والغسل إنما يتصد منهما النظافة وهي (طهارة حسية) تعوّد الإنسان على حياة
 الإسلام دين الطهارة وطهارة الظاهر فرع، وطهارة الباطن أحل، وطهارة الظاهر شرط

من الحيض، وكذا النفاس (")
والثرط المبيح للتيمّم في كل ما تقدّم،

 الماء، بعد طلبه والسعي في الحصول عليه، أو كان عنده، ولكن يتعذّر عليه استعماله لمرض أو خطر يهدّده، كوجود حيون حيوان مفترس عند مصدر الماءاء، أو غيرها من من


إلى الثتيمّبم (Y).
وصفته كما فال عز وجل:
 وفسّرته السنة النبوية. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: أجنبت فلم أصب الماء، نتمعّكت (H) في الصعيد وصلّيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (إنما كان يكفيك هكذا)، وضربب النبي صلى الله عليه وسلم بكنّيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفّيه( ${ }^{\text {(8) }}$

$$
\begin{align*}
& \text { يعني: تقلّب. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

باب التيمهم،

الناس في أول هذه السورة بالتعطف على
 وإيصال حقوقهم إليهم، وحفظ أموالئهم عليهم؟ وبهذا المعنى ختمت السورة.... وذكر في أثناء هذه السورة أنواعًا أخر من الـن التكاليف، وهي الأمر بالطهارة والصهلاة وقتال المشركين؛ ولما كانت هذه الثكاليف شاقة على النفوس ثڤقلها على الطباع لاجرم افتتح اللسورة بالعلة التي لأجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقة، وهي تقوى الرب الذي خلقنا، والإله الذي أوجلدناهِ ومن النماذج العملية التي ذكرها الله تعالْى في القرآن قصة يوسف عليه السلام الذي نشا على الإخلاص لربّه على خشيته تعالى، فبنى في نفسه قاعلى صلبة حفظته بحفظه لربه من الوقوع في نتن الفاحشة وخبثها. قال سبحانه:
 هَيْتَ لَكَ
 يوسف عليه السلام أمام هذه المححنة العظيمة أحاطت به الدواعي العام الكثيرة التي تغري الشاب الغريب، الممتلئ قوة واندفاعًا، وهو في حضرة امرابة أة العزيز، وقد تهيّأت له بالجمالّ، وغلّقت الأبواب، بابًا
مغاتيح الغيب، الرازي بr/0.

لصحة الصلاة، كما أن طهارة الباطن شرط لدنحول الجنة
 وهما جميعا سبب لمحبة الله
 . (1) MEYY
وبهنا يتأكّد لنا معنى الرباط الوشيج بين الطهارة المادية والحسية، ويتأكّد لنا أن الن الأصل في الطهارة هو طهارة النفس، ومن ثم تكون طهارة الظاهر ثمرة لثتلك الشجرة الطيبة. r. الإيمان والتقوى. التقوى: خششية الله تعالثى، وهي ثموة اللعبادات ألتي شرعها الله تعالىى.
 الْ
[البقرة: 1 1]].
ولذلك قال سبحانه وهو يذكر شرائع


. [rv
ومن الأمثلة على أن التقوى هي الهدف
من وراء العبادات، ما ذكره الرازي الئي رحمه الله وهو يتحدث عن سورة النساء، فيقول: اهاعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف؛ وذلك لأنه تعالى أمر (1) تفسير آيات الأحكام، الصـبوني 1/


 . 100 م \& . إخراج الزكاة والصدقات. ومن العبادات التي افترضها الله تعالى

 ولا يقتصر أثر الزكاة على تطهير المال ونماثه نحسب، بل لها ألث أثر عظيم في تربية النفس وتزكيتها، وتطهيرها من الذنوب والشّح؛ فنفس الغني تطهر من البخل، ونفس الفقير تطهر من الحسد، وتكسبه الثناعة والرضا (t)، ولذلك حثّ الله تبارك وتعالى عباده على تأدية الزكاة، والتطقّع بالصدفات، وقد أثنى سبحانه وتعالى على الـى
. $11:$ : 1 : فيحرص المؤمن على إخراج ماله في سبيله سبحانه، رجاء أن يطهّر الثله بذلك من من أمراض القلوب وأدرانها، وأن ينقيّه مما كان منه من الخطأوأو التقصير. وأمر الله سبحانه بتقديم الصدلـات عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخاطبته، فقال:


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن } \\
& \text { النكريم، مجموعة باحثين }
\end{aligned}
$$

وراء باب، ودعته لنفسها بلسان الحال قبل
 يقول السعدي رحمه الله: اوالحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله، ومراعاة حق سيده الذني أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم اللذي لا يفلح من تعاطاهاه، وكذلك ما منّ الله عليه من برهان الإيمان النذي في قلبه، يقتضي منه امنتال الأوامر؛ واجتناب الزواجرب)|(1) ولذا جعل الله تبارك وتعالى التقوى شعار الطاهرين، الذنين يحّهّم ويرضى عنهم، ويتقبل منهم أعمالْهم. ثال سبحانه:

 [التوبة:
(ولما كان من شأن الأساس أن تطلب
له صلابة الأرض لدوامه جعلت التقوى في
 التقوى بما يرتكز عليه الأساسي|"(\$) . فإذا ما تحقّقت الْتقوى في قلب المؤكو من،
 فالتقوى تحثه على التزام طاعة ربه، وخشيته جلا وعلا، وترك ما يكدر صفو إيمانه، من الُتلطخ برجس المعاصي ونتها، فيعيش

$$
\begin{align*}
& \text { (1) تيسير الكريمـمالرحمن، ص97 (1) } \tag{Y}
\end{align*}
$$

فلا يبالي بالصدقةه، ومن لم يكن له حـ حرص ولا رغبة في الـخير، وإنما مقصوده مـجرد كثرة الكلام، فينكف بذلك عن اللا رغي الذي يشق

على الرسول" (ث) صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل حرّم الله جلّ وعزّ الربا لشدة خططه وضرره على المجتمع، وكونه سببًا رئيسا في تلويث القلوب ولوب بالأحقاد والحسد والغلل، يقول الشيخ محمد علي الصابوني: االصدقة عطاء وسماركاحة، وطهارة وزكاثا، وتعاون وتكافل....، والربا شحّ وقذارة ودنس وجشع وأثرة وأنانية....، فلا عجب إذاً أن يعده الإسلام أعظم المنكرات والجرائم الاجتماعية والدينية، وأن يعلن على المرابين الـحرب受
[البقرة: ruq].
وذلك للأضرار الفادحة والمساوى التي
تترتب عليه|"(₹)
ه . اتباع دين الله تعالى وأحكام شرعه. من أعظم ما يطهّر النفس: اتباع أوامر الله تعالىى، والتزام شرعه، والمسارعة في الأعمال الصالـحة؛ لأنها پأهم وسائل التزكية العملية التي يعيش المسلم حيالم معها، وبقدر ما يكثر منها يكون مزكيّا لنفسه، التيا بشرط أن يأتي بها على وجهها الذي شرعه


 [الهدجادلة: باب].
يقول الشيّيخ محمد علي الصابوني: (أمر
تعالى عباده المؤم منين إذا أرادوا مناجلا ماتها عليا الصلاة والسلام لأمرِ من الأمور أن يتصدّقوا قبل هذه المناجاة تعظيمًا لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفعًا للفقراء، وتمييزًا بين المؤمن المخلص، والمنافق المراوغ؛ فإن ذلك أزكى للنفوس، وأطهر للقلوب، وأكرم عند الله تعالى، فإذا لم يتيسر للمئلمو الصدقة فالا بأس عليه ولا حرجي) (1) ومن حكمة الله تعالى في ندبه للصدلى حمدا عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم: تطهير قلوب المؤمنين، وتزكية نفوسهم (الما فيه من تعويدها على عدم الاكتراث بالمالى، وإضعاف علاقة حبّه المدنّس لها، وفيه إشارة إلى أن في ذلك إعداد النغس لمزيد الاستفاضة من رسول الله صلى الله تعالى

عليه وسلم عند المناجاةاة|(Y) فالصدقة هنا تطهّر القلب من الأدناس التي من جملتها ترك احترام الرسول صلـي الله عليه وسلم والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها، فإنه إذا أمر بالصدلهة بير بين يدي مناجاته صلى الله عليه وسلم صار هذا ميزانًا لمن كان حريصًا على الخير والعلم،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تفسير آيات الأحكام ra/r. }
\end{aligned}
$$

من كان فيها، فتحول بينه وبين إتيان الفواحش؛ لأن شغله بها يقطعه عن الشغل بالمنكر؛ ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه：من لم يطع صالاته لم يز يزدد من الله إلا بعدَاء وذلك أن طاعته لها إقامته إياها بحدودها، وفي طاعته لها مزدجر الها عن الفخشاء والمنكريا（ب） ومن العبادات التي تطهّر النفس：الصومم، وهو عبادة جليلة، فيه تربيّة النفس على العفو والتّسامح، وقد بيّن الله تعالى الحكمة من
 الْ重 ［البقرة：شاه1］． ومن شرائع الله：الحج، وهو عباد عظيمة، من أدّاها كما أمر الله تعالى ورسوله وله صلى الله عليه وسلم، رجع منها وقد طهّر من ذنوبه وخطاياه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال：قال رسول الله صلى الله عليه وسلم：（من حيّ هذا البيت فلم يرفث ولم ولم

يفسق رجع كما ولدته أمه）（ع）． والدج يربّي النفس على الثواضع
(Y) جامع البيان، • • جا

 رقم 1 ال19، ومسالم في صحيحه، كتاب


الله، ويخلص فيها لله｜（1） وأول أمر ورد في القرآن الكريم قوله تعالِي：准 ［البقرة：YY］．
وهذا نداء عام لجميع الناس، فهو للمؤمنين باستدامة العبادة، وللكافرين بألن يعبدوا الله وحده لا شريك له، والثعبادة هنا تعني：توحيده تعالى، والتزام شرائع دينه（ب） وأعظم شرائع اللدين بعد الشهاديتين： الصصلاة، وقد حثّ الله تبارك وتعالى عليها في مواضع عدّة، وأوصانا بها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لعظم منزلتها وقلرها، وهذه الصلاة ولها لها روحٌ كما أن للنجسد روحًا يموت بدونها وها وروح الصلاة الخشوع، وهي التي ميزّ الله بها المؤمنين، وأثنى عليهم بها، فقال سبحانية：
 خَشِشُونَ ومن حقّق الخشوع في الصهلاة جنا ثمرتها، وتحقق له ما أراد النله منها بقوله：层
 يقول الإمام الطبري رحمه الله：التنهى
（1）التزكية على منهج النبوة، معاذ سعيد حوى صV
（Y）الظر／：الـجامع لأحكام القرآن، القرطبي

والمساواة والعفو، ويطهر الئّس من المسلم بها، وأخلص لربّه تعالئى فيها، فإنها تؤتي أكلها في تطهير النفس والقلب، وبهانذا يتين لنا مدى أهمية الْتزام شرع الله تعالى في تطهير الثنس وصفائها.




والرفث هو الفحش والقول القيبح،
وقيل: هو جماع المرأة ومقدماتها والفسوق:
المعاصي (1)، ولاشك أنّ الابتعاد عن هذه الأمور من أعظم ما يتطهر به القلب.
وفي سورة البقرة بعد أن ذكر الله تعالى
جملة من أحكام الطلاق والعدّة فال:
.
يقول حجازي رحمه الله: „ذلك أزكى
لكم وأطهر من دنس الوقوع في المحرم، وهو أزكى نظام وأطهرهه( (ث)
وفي سورة الأحزاب ذكر الله تعالى
آية الحجاب، وبيّن فيها أدب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وفرض فيها الحجاب على أمهات المؤمنين رضي
 فقال:
[الأحزاب: or].

وهكذا في سائر العبادات، إذا ما التزم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) معالم التنزيل، البغوي / الوب. } \\
& \text {. ألتفسير الواضح، (Y) }
\end{aligned}
$$

ومحيطه من النجاسات الحسية والمعنوية، نعرفه الناس بتقواه وصدةه، فكتب له الله تعالى حبّهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه الال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا أحب حبًّا دحا جبريل، قفال: إني أحب فلانًا فأحبّ، قال: فيجبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانيانًا فأحبّها. فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض) (+ فمحبّة الله تعالى -كما بيّن الحديث الشريف- تجلب محبة الخلق، والإنسان متى ما كان محبوبًا عند الله تعالى وعند الناس كان في سعادة ومناءء فمحبة الثله تعالى تعني لل حفظ الله سبحانه لـه وتوفيقه إيّاه، ومحبة الخلق تعني له حسن العشرة

ثانيًا: صحة العبادة:
من أعظم أركان الدّين، وأرفعها متزلة وقدرًا: الصصلاة.






 والصلة، باب إذا إنما أحب اللنه عبدًا حببه إلثى


## آثار إخطارة

> أولًا: محبة الله:

قال تعالْى: ألَا
动化
المتطهر يحبه الللت تعالى، ومن اححبّه الله
عاش في ظلال رحمته، يقول حجازي رحميا
 به إلا أنا نعرف من الحمديث الحم أن الله يحب من
 وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قال: من عادى لي وليًّا فقد آلنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشي أحب إلي مما افترضت مليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه اللي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجلد التي يمشي بها، وإن سألني لأمطينه، ولثن استعاذني لأعيذنّه) (Y) ولهنه المحبة أثرها البالغ في نفس المؤمن؛ لأنهم اوصل إلى هذه المنزلة إلا بعد أن ترقىّى في تطهير روحهي، فسما بها في في طاعة ربه، وتنزّه عمّا يلوث قلبه ونفسه وجسلها
(1) التّنسير الواضح، 11 (1)
(Y) أخر جه البتخاري في صتحيحه، كتابِ الرقاق، الباق،


ييّن نلا الحديث مدى أهمية الْصلاة، وأثرها في طهارة الباطن والظّاهر، فالوضوي للارلاة سبب في النّقاء من الأدران، وهي: الأوساخ (غ). والصالاة تلو الصلاة سبب في الثّقاء ممّا يتلوّث به الإنسان من أدران الخطايا. ثالثًا: شكر النعمة ودوامها عليه: من أعظم نعم الله تعالى على عباده: نعمة المال، وهو من ضروريات الحيالة، ومن حصلت له هذه النعمة فعليه أن يشكر الله جل وعلا عليه؛ حتى تزيد وتدوم قال تعالى:

 ومن الأمور التي أوجيها الله تعالى علينا في المال: الزكاة، كما ندبنا الشّرع الحنيف إلى الصددة، وهذه من أوجه الإنفاق التي لهيا أكبر الأثر في حصول البركة، وتزكية النفس .


 الخطاب موجّه لأشرف الخلق محمد الصالاة، باب الصلوات الخمس كنارة،
 كتاب الدساجد، باب المشي إلّى الصاة تمحى به الخطايا وترفع بـه الدرجات،



وقد أجمع العلماء على وجوب الطهارة
 الُدخول عليه موقونا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر؛ وكذلك جعل الدنول إلى جنته موقونا على الطيب الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيّب طاهر، نهـا طهارتان: طهارة البدن، وطهارة القلب|(\$) فالطهارة شرط للصطلاة وغيرها من العبادات كالطّواف ومسّ المصحسف الشريف، وهذا يجعل للطهارة منزلة عظيمة في الإسلام؟ إذ إنها شرط لأول أركان الدين بعد الثهادتين، والمسلم يصلي في اليوم والليلة خحس صلوات مكات مكتوبات نضـالّا عن الرواتب والمستحبات؛ وذلك يجعله على طهارة مستمرة، وهذه الطهارة لأداء الصلاة لا يقتصر أثرها في رفع الحدث وإزالة الخبث فحسبب، بل ترتقي لتكون التون سبيًا بإذن الله تعالى في محو الذنوبي، وتكفير الخطايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى اللي الله عليه وسلم يقول: (أرأيتم لو أن نهرَا بياب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل هي يقى من درنه شيء)، قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: (نذلك مثل الصلوات الخمس يمخو الله بهنّ الخطايا) (ب)
(1) الإجماع، ابن المنذر ص9r.


فمجرد إخراج المال دون قلب متخلص، ولا نية صادقة لا يرقى إلى تزكية النفس والئسمو بها، بل لابد معه من توبة نصوح، وإيمان وخضوع لله رب العالمين، حينها تكون الصدقة معراجَا للنفس للسمو بها في آفاق الطهارة القلبية والثروحية. وفي مقابل إخراج الزكاة وإنفاق المال في أوجه الخنير فإن منعه سبب رئيسّ في زوال النعمة، ونزول النقمة، فكم من أموال محقت، وتجارة كسدت؛ لمّا منع أصحابها حق الله تعالى فيها؛ ولك أن تتأمّل وأنت تتلو سورة (القلم) حين تصل إلى قصة أصحاب اللجنّة التي أنعم الله عليهم بها بالخيرات والثمرات، ولكنهم حين أهاب قلوبهم مرض السّح، وبيّتوا النية على أن يحصصدوا ثمارهم في الصباح الباكر احترازًا من أن يراهم الفقرٍاء والمساكين؛ ليحرموهم منها الصها
 قبل أن يدركوا مرادهم، ويقطفوا ثمارهم، فبينما هم يمكرون إذ بطائف من ريك يمرّ على جنتهم وهم نائمون [القلم: •ب] أي: كالليل الأسود (گ) والله تبارك وتعالى حين يقصّ علينا أنباءهم، يريد أن نتعظ ونتدبر، فالأيام دول، وقد عشنا قبل الـا سنوات قليلة الأزمة المالية العالمية؛ وما


عليه اللسلام: الخذ من أموالهم صدقة تطهّرهم من دنس البخل، وشحّ النفس، ولؤم الأطبع، وقسوة الثقلب، وتزكيهم بها حتى تنمو نفوسهم على حب الخير، وتزرع في قلوبهم شجر العطفف على الفقير والضعيف

 والارتقاء بالإنسان في مراتب الإيمان؛ وهذا لا يكون مع نفس متعلّقة بحطام الدنيا
 الطّيب، إلا أنه حذّرنا أشد الحذلر من ألـا أن تدخل شهوة المال شغاف قلوبنا، بل جعله وسيلة لتيسير أمور الحياة، وحتى يعيش
 والزكاة، فالزكاة: طهارة ونماءء، والصدقة: دليل على صدق الإيمان، وتوافق الظاهر مع الباطن
وانظر وتأمّل في الآية الموالية للكية


 (التوبة تغسل الذنب وتمحوه، وتجدّد
العهد وتقويه، ولذلك جاءت بعد الأمر
بأخذ الصددقة لبيان السبب في الجملة||(4) (ل)
(1) التفسير الواضح، ححجازي (1)
(Y) الظر: الـجامع لأحكام الثقرآن، الثرطبي

$$
.11 \wedge
$$



وأتّ ما يحرص عليه المؤمن هو طهارة باطنه من الشرك ومن النفاق، ومن كل ما يخلش الإيمان من أمراض القلب والنّفس؛ لأنه يعلم عظم جرم الإشراك باللّه.



ويعلم عاقبة المنافقين


وحينذِ يحرص كل الـحرص على تحقيق التوحيد الخالص لربه، ويسعى في عمل الصالحات لينال أعلى الدرجات

 بل كلماترقّى المؤمن في درجات الإيمان صار قلبه أكثر نقاءً وصفاءً، فيكون حاريا اله كحال عباد الرحمن الذين ذكر الله وتعالى صفاتهم في أواخر سورة الفرقان، ويّن منزلتهم العالية، وكما وصفهم سبحانه -كذلكـ في مستهلّ سورة اللمؤمنين، وذكر (1) جزاء اهم العظيم
 [المؤمنون: •1-11]
ويحرص المؤمن على طاعة الله تبارك وتعالى، واجتتاب معاصيه يصل اللى رضاه الاني سبحانه، فما غاية الأوامر والنوامي إلا

ذاكُ إلا لمنع الزكاة والصدقات، والتعامل بالربا والجهر بالمحترمات، فمرضت المرات الثلوب، وتدنست باللذنوب، فجاء من ربك العذاب، ويتوب الله على من تابـ.
رابعًا: جنّات النّعيم في الآخرة:
إن غاية ما يطلبها العارف بالله هو الوصول إلى رضاه جل وعلا، فبرضاه تهنأ بمحبته لك، وتفوز بجتته، فيضاعف لك الك الحسنات، ويمحو عنك السيئات، والطهارة بمفهومها الشامل تصل بالمؤمن إلى كل ذلك. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطهور شطر الإيمان)(1) والمقصود بالطهور هو: أأن يتطهر الإنسان طهارة حسية ومعنوية من كل ما فيه أذى، (ب)
يقول ابن رجب رحمه الله: إإن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهيا تختصّ بتطهير الجسد وتنظيفه، نصارت الجارت الجان خصال الإيمان قسمين: أحدهما يطهّر الظاهر، والآخر يطهِر الباطن، فهما نصفان بهذا الاعتبار|(+) .
(1) أخر جه مسلم في صتحيحه، كتاب الطهبارة،

 (

نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر في الثنار من تلك النّجاسة، ثم يخرج منها
والحرص على الُطهارة كما هو سبب
 جناته سبحانه وبحمده هو بالإضافة إلى الى ذلك رفعة للدرجات، وسبب لمحو الخطايا

والسييات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحدامما تحط خطيئة، والأخرى

ترثع درجة) (ث)
في هذا الححديث ربط عجيب بين مفهوم الطهارة الحسيةّ والمععنويّة؛ فالمسلم وهو يمررّ الماء على أعضائه بنية الوضوء، ثمّ يذهب إلى المسجد، فإنّه في ذلك ينقّى بإذن ربّه من الأوساخ الظاهرة، والأدران الباطنة.

## موضو عات ذات صلة: <br> الصلاة، مكة

. $01 /$ / (Y) إغاثة اللهفان
(Y) أخرجه، مسلم في صصيحه، كتاب المساجد ومواضع الصـلاة، باب المشي إلى الُصلاة


اختبار من الربّ لعباده؛ ليمحّصهم وينقيهمه، فيختبرهم صدقهم، وليصلوا إلى مراد الله تعاللى من

تلك العبادات وهو التقوى. قال سبحانه:
 [ $[\mathrm{r} \mathrm{V}$

يقول اللشيخ محمد علي الصابوني: (افلا شيء من هذا يصل إلى الله أو يرضيه، وإنما يرضيه جل وعلا امتثال الأوامر منكم وطاعته وتقواه، فلا يظن أححد أنه ينال ثواب الله باللحم يقطّعه وينشره، وإنما ينال ذلك الكّ - بتقوى الله||(1)

يقول ابن القيم رحمه الله: الحّرّم الله
سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخخبث، ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره،

 كما قال تعالى:


فالجنّة لا يدخلها خبيث، ولا من فيه شيء من الخبث، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخخلها بغير معوّق، ومن لم يتطهر في الدنينيا فإن كانت نجاسته عينة كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت

[^0]
[^0]:    (1) تفسير آيات الأحكام /

