

عناصر الموضوع

| YY | ¢10＊ |
| :---: | :---: |
| FTV | ｜ |
| HYA | atal \＃l｜ |
| Mr＊ |  |
| FrA |  |
| 「と1 |  |
| rを＾ |  |



## ت

أولًا : المعنى اللغوي:
 وضع الشّيء غير موضعه تعدّيّا، فالأول: الظّلّمة، والُجمع ظلماتٌّ، والظّالّام: اسم الظّلّلمة،
 في غير موضعه.
 بضمّ اللّام وفتحها وسكونها، وقد (أظلم) اللّلّل، والظّلّماء: الظّلّلمة، وربمّا وصف بها يالما يقال: ليلةٌ ظلماء، أي: مظلمةُ، وأظلم القوم دخلوا في الظّالام(1) . ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
قال الجرجاني: (الظللمة: عدم الضوء فيما من شأنه أن يكون مضيئّا|( (Y) والظللمة مي: (الما يظلم عليك من الألفق، أو المكان، أو الأمره|(\$).
وبالتأمل يلحظ أنه يوجد تلازم وصلة ألاين المعنى اللغوي والاصططلاحي.



## 

وردت مادة (ظلم) في القرآن على صيغ متعددة، بلغت(Y/0) مرة، يخص موضوع
البحث منها(ج) مرة(1)
والصيغ التي وردت عليها هي:
 [البقرة:••ب]
[rv:
r
اسم الفاعل

[IV:البقرة] [1]

وجاءت الظّلمات في الاستعمال القرآني على أربعة أوجه( (ث) :
 [لأنعام:شז7]. يعني: أهوال البرّ والبحر

 الثالتُ: الشرك، ومنه قوله تعالى:
[البقرة:rov]. يعني: من الشرك إلى الإيمان.

الرابع: الليل، ومنه توله تعالى


## ا

## النور:

النور لغةً:
قال ابن فارس: מالنون والواو والراء أهلُّ صحيح يدلّ على إضاءة واضطراب وقلّة ثبات، منه النور والنار، سمّيا بذلك من طريقة الإضاءة، ولأنّ ذلك يكون مضطربا

الحركة|"(1)
النور اصططاحَا:
قال الراغب: (الئّور: الضّوء المتتشر الذي يعين على الإبصاره|(٪). الصلة بين النور والظالماتات:
هما ضدان فلا يجتمعان، فالنور ضوء يعين على رؤية الأشياء، والظلمة ليس فيها كذلك، كما أن النور واحد لا يتعدد، والظلمات كثيرة ويرة ومتعددة.

هو جمع ضوء كسوط وسياط، أو مصلر ضاء ضياءً كقام قيامًا، والضَّوء والضُّوء بالضّبّ، وضاءت النَّار تضوء ضَوءًا وضُوءًاً، وأضاءت غيرها، فالفعل يكون لازمَا ومتعديَّا (ث). الضياء اصطلاحِّا:
هو: (ااسم لهذه الكيفيّة إذا كانت كاملة تامّة قويّة|(5)، وقال الراغب: :الضّوء: ما انتشر من الأجسام النيّيرة)| ${ }^{(0)}$
الصلة بين الضياء والظّلمات:
هما ضدان فلا يجتمعان، فالضياء شدة الإنارة، والظلمات شدة العتمة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المفردات صونار (Y) }
\end{aligned}
$$

هو ضدّ النّهار وخلافه (1) وهو الظظلام الذي يحلّ فيه (ب) وتبتدئ فترته الزّمنيّة من غروب الشمس إلى طلوعها.
الليل اصططلاحًا:
هو (امن مغرب الشمس إلى طلوع الفنجر الصادق)،(+). الصلة بين الليل والظلماتمات:
هناك علاقة اقتران بين الظلمة والليل، فالظلام متترن بالليل، كالضياء مقترن بالنهار.
 . IVA/^

الكون، وطاقاتهم بأسراره؟ من جعل لآذانهم تلك القدرة على التقاط الأصوات، ولعيونهم تلك القدرة على الثقاط الأخواء؟ ولحواسهم تلك القدرة على التقاط المحسوسات؟ ثم جعل لهم تلك الطاقة الملدركة الممسماة بالعقل أو القلب للانتفاع بكل الملدركات، وتجميع تجارب الحواس

- والإلهامات؟ من؟ أإله مع الله؟|(ب)





ثُّبِنِ ظلمات الأرض بطونها، وقيل: الصّخرة الّتي هي أسفل الأرضين السّابعة(ث) . اأي: في الأمكنة المظلمة)، وقيل: (في بطن

الأرضى" (\%)
اووقيل: ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا وعليها ملكُ موكّلّ، يأتي اللّه بعلمها، رطوبتها إذا رطبت، ويبوستها إذا

يبست|(0)
وقيل: واوما تسقط من حبةٍ بفعل فاعلِ متنتارِ في ظلمات الأرضِ كالحبّ الذّيٍ يلقيه الزّزّاع في بطون الأرض يسترونه
(Y)

 (0) جآمع البيان، الطبري" (0)/ (0)

الظلمات إلى ظلمات حسية تنقسم وظلمات معنوية، نتناول بيانها فيما يأتي:

أولًا : الظلمة الحسية:
ا. ظلمات البر والبحر.
قال عز وجل الهادي للسّير في الظّلمات بما خلق في الإنسان من المداركّ ولا وبما خلق في السماء والأرض من دلائل:
 ألْ
 أي: بما نحلق من الدّلائل الدّمماويّة


爱
[الأنعام: 9 C [1)
"النالناس -ومنهم المـخاطبون أول مرة بهذا القرآن- يسلكون فجاج البر والبحر في أسفارهـم، ويسبرون أسرار البر والبحر
 من أودع كيانهم تلك القوى المدركة؟ من أقدرهم على الاهتداء بالنجوم وبالآلات وبالمعالم؟؟ من وصل فطرتهم بغطرة هذا
(1) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير /イT/

وظلمات البّرّ والبحر يراد به: شدائدهما، فهو لفظ عام يستغرق ما كان من الشدائد بظلمة حقيقية، وما كان بغير ظلمة، والعرب تقول: عام أسود، ويوم مظلم، ويوم ذو كواكب ونحو هذا، يريدون به الشُدة، قال قتادة رحمه الله: إالمعنى من كرب البر والبحر ${ }^{(\varepsilon)}$

 للّسائر، والتّي يخشى فيها العدوّ للسّائر وللقاطن، أي: ما يحصل في ظلمات البّر من الآفات. و(ظلمات البحر) يخشى فيها الغرق والضّلال والعدو، وقيل: أطلقت الظّلّمات مجازًا على المخاوف الحاصلة في البّر والبحر، كما يقال: يومٌ مظلمٌ إذا حصلت فيه شـدائده| (0)
نحييمّا اوتع الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحر لم يجدوا في أنفسهم إلا النا الله يدعونه متضرعين أو يناجونه صامتين، إن إلي الفطرة تتعرى حينئِذ من الركام، فتواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها، حقيقة الألوهية الواحدة، وتتجه إلى الله الحق بلا شريك؛ لأنها تدرك حيثلذ سخافة فكرة الشرك،

$$
\begin{aligned}
& \text { وتدرك انعدام الشريك)| (T) }
\end{aligned}
$$

بالتّراب فيحتجب عن نور النّهار، والنّي تذهب به النّمل وغيرها من الحشرات في في

وقيل: (وني ظلمات الأرض صفةٌ
لـ(حبّة) أي: ولا حبّة من بلور النّ الْبت مظروفةٍ في طبقات الأرض إلى أبعد عمي

وقد عبر بـ(في الظّلمات) الدّالّة على
 وقال تعالى للمشركين: أعبادة ما
تشركون بالله خير أم الذي يرشدكي ظلمات البر والبحر إذا ضلالتم فأظلمت




وقال تعالمى آمرا رسوله: قل أيها الرسول
للمشركين: من تدعون إذا أخطأتم الطّريق


 روى الطبري بسنده عن ابن عبّاسي رضي الله عنهما قال: ايقول: إذا أضلّ الثّرجل



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) التهرير والتنوير، ابن عاشور (Y (Y }
\end{aligned}
$$

إلى رؤية يد الخالق المبدع، رؤيتها بآثارها الحية الواضحة الشاخصة، والإليمان بالوحدانية الظاهرة الأثر في طريقة الخلق والنشأة، فكيف يصرف قلب عن روية هنه

الحقيقة؟|(ب)
ظلمات البطون في العلم الحديث:
يقول العلماء: (ايحاط الجم الجنين في داخل الرحم بمجموعة من الأغشية هي من الدايخل إلى الخارج كما يلي: غشاء السلي أو الرهل (amnion)، والغشاء المشيمي (chorion)، والغشاء الساقط (decidua)، وهذه الأغشية الثلاثة تحيط بالجنين إحاطة كاملة، فتجعله في ظلمة شاملة هي الظلمة الأولى، ويحيط بأغشية الجنين جدار الرحم، وهو جدار سميك يتكون من ثلاث طبقات تحدث الظلمة الكاملة الثانية حول الجنين وأغشيته. والرحم المحتوي على الجنين وأغشيته في ظلمتين متاليتين، يقع فيوسط الحون الحوض، ويحاط إحاطة كاملة بالبدن المكون من كل من البطن والظهر، وكلاهما يحدث الظلمة الثالثة)| (ب)
ظلمات بطن الحوت: قال تعالى:

 (Y) المّوقع الشخصي للدكتور زغلول النّجار: .www.elnaggarzr.com

Y . Y .
قال تعالى:


 أْ

 بطن أمه، والرحم، والْمشيمة|(1) قال سيد قطب رحمه الله عن الظلمات
 وظلمة الرحم الذلي يستقر فيه هذا الكيس؛ وظلمة البطن اللذي تستقر فيه الرحمه، والله يخلق هذه الخلية الصغيرة خلقًا من بعد خلق، وعين الله ترعى هذه الخليقة وتودعها القدرة على النمو، والقدرة على التطور؛ والقدرة على الارتقاء، والقدرة على السير في تمثيل خطوات النفس البشرية كما قدّر لها بارئها. وتتّع هذه الرحلة القها القصيرة الزمن، البعيدة الآماد، وتأمّل هذه التغير التغيرات والأطوار، وتدبّر تلك الخصائص الحجية التي تقود خطى هذه الخلية الضعيفة في رحلتها العجيبة، في تلك الظلمات، وراء علم الإنسان وقلرته وبصره. هذا كله من شأنه أن يقود القلب البشري
(1) جامع البيان، الطبري YON/r1.


[الأنبياء: 1 [
 ونور اللله هلى في القلب، وتفتح في

 في السماوات والأرض، والتقاء بها على وظلمة الليل) (ب)
الله نور اللسماوات والأرض. فمن لم يتصل بهذا النور فهو في ظلمة لا لا لا انكشاف لُها، وفي مخالفة لا أمن فيها، وفي ضالال لا رجعة منه، ونهاية العمل سراب
 عمل بغير عقيدة، ولا صلاح بالي ولاير إيمان، إن هدى الله هو الهدى، وإن نور الله هو

النور
قالل ابن القيم رحمه الله: هذكر سبحانه
 بالظلّمات المتراكمة؛ وذلك ولكان لأنّ المعرضين عن الهدى والحقّ نوعان.... النّوع الثّاني: أصحابٌ مثل الظّلمات المتراكمة وانة، وهم اللّذين عرفوا الحقّ والهدى، وآثروا عليه ظلمات الباطل والضّّلال، فتراكمت عليهم ظلمة الطّبع، وظلمة النّفوس، ولمّ وظلمة
 جاهلين، وظلمة اتّباع الغيّ والهوى، فحالهم كحال من كان في بحرِ لجّيٌ لا لا
$\qquad$



روى التُرمني بسنده عن سعدِ رضي الله عنه، قال: قال رسول اللّه صله اللى الله عليه وسلم: (دصوة ذي النّون إذ دعا وهو بطن الحوت: بلا رجلٌ مسلمٌ في شيءٌ قطّ إلّا استجاب اللّه
r. ظلمات السحاب.

قال تعالى:


 [ $\varepsilon$.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ايعني بالظلمات: الأعمال، وبالبحر اللجّي:

(1) أخرجها الطبري في تفسيرهوهر (1)



وضحتحه الألبناني في صحيح الـجامع


؟ ـ ظلمة الليل.
أقسم سبحانه وتعالئى بالليل عندما يغطي الأرض فيكون ما عليها مظلمًا، فقال تعالى:

 وأقسم بالليل إذا سكن بالخلق، واشتد
 [الضحی: ب].
ولّْن سبحانه وتعالى بـلـيل) التلقينية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس: أخبروني -أيها الناس- إن جعل الله عليكم الليل دائمًا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء تستضيئون به؟ أفلا
تسمعون سماع فهم وقبول؟

قال تعالىى: عَيّْهِ


ثانيًّا: الظلمات المعنوية: العبد إذا سدّ أمام أذنه وعينه وقلبه أنوار الهدى، عاش في ظلمات الكفر والنفاق

والجهل.

> ـ ـ ظلمة الكفر والنفاق.

قال تعالى:
وصحعه، الألبني في تعليقه على مشكاة


ساحل له، وقد غشيه موجّ، ومن فوق ذلك الموج موجّ، ومن نوقه سحابٌ مظلمّ، فهو في ظلمة البحر، وظلمة الموج، وظلمة الّْتحاب، وهذا نظير ما هو فيه من الظّلّمات التّي لم يخرجه اللّه منها إلى نور الإيمان. وهم أيضًا أصحاب العلم الّذي لا لا ينفع والاعتقادات الباطلة؛ ولهذا مشّل لحالم في تلاطم أمواج الشّكوك والشّبّهات والعّلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر
 مظلمّ، ومكذا أمواجِ الشّكوكُ والثّبه في في قلوبهم المظلمة التّي قد تراكمت عليها سحب الغيّ والهوي والباطل . وأخبر سبحانه أنّ الموجب لنّلك النّه لم يجعل لهم نورّا، بل تركهم على الظّلّمة التّي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النّور؛
 الظّلّمات إلى النّور) (1) وفي هذا المعنى روى عبد اللّه بن عمر أنّ النّبيّي صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ اللّ خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النّور اهتدى، ومن الـون أخطأه ضلّ؛ ثللذلك أقول: جفتّ القلم على علم اللّ)(
(Y) أُخرجه التُمذني في ستنه، أبواب الإِيمان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله ! لا الله،

وقيل: لما لم يتنعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم، نزّلوا متزلة من لا سمع لها لها ولا


 يـصرون مسلكا من مسالك الهداية، ولا يرون طريقًا من طرقها؛ لآثه صرف عنايته عنهم بتركهم ستّه، وإمهالهم هدائهر هدايته، ووكلهم إلى أنفسهم.

禹
[البقرة: 19 ].
فشبّه نصييهم مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من النور والحياة بنصيب أصحاب الصيّب، وهي المطر الذي يصوب، أي: ينزل من علو إلى سفل، فشبّه الهدى الذي هي هدى به عباده بـ (الصيب)؛ لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر، وشبّه نصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له نصيب من من الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق، ولا نصيب له فيما وراء ذلك، مما هو المقصصود بالصيبي من حياة البلاد والعباد، والشجر والئدواب، فإن تلك الظلمات التي فيه، وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره، وهو وسيلة إلى كمال
(Y) التُسير الثقيم، ابن القيم ص.، . . .

 هنه الآيات نزلت في المنافقين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رمثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارًا في لئلة مظلمة في مفازة، فاستدفأورأى ما حولها، فاتّقى مما يخاف، فيينما هو كذلك إذ طنئت ناره، فبقي
 بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالمهم، وأولادمم، وناكحوا المؤمنين، ووارثمومم، وقاسموهم الغنائم، فذلك نورهمه، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوفي) (1) . شبّه سبحانه وتعالى في الآية أأعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارًا؛ لتضيء لُهمه، ويتفعوا بها، فلما أضاءت لهم النار فأبأبصروا في ضوئها ما ينغههم وما يضرهمهي، وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين، فهم كقوم سفر ضلوا عن الطريق، فأوقدوا النار تضيء لهم الطريق، فلما أضاءاء لهم فأبصروا، وعرفوا طفئت عنهم تلك الأنوار، وبقوا في الظلمات لا يبصرونا قاند عليهم أبواب الهدى الثلاث، فإن الهدى
 بأذنه، ويراه بعينه، ويعقله بقلبه، ومؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهـى، فلا تسمع قلوبهم شينًا، ولا تبصره، ولا تعقل ما ينفعها،
(1) انظر: معالم النتزيل، البغوي // 1 (1)
 وتأمل قول سيد قطب في تصوير مشهد هؤلاء رحمه الله: (إنه مشهلد عجيب، حافل بالحركة، مشوب بالاضطراب، فيه تيه وضلال، وفيه هول ورعب، وفيه فزع وحيرة، وفيه أضواء وأصداء.
صيبٌ
 قال تعالى: [البقرة: • -
وقال تعالى: [البقرة: •ب].
أي: وقفوا حائرين لا يدرون أين

 إن الحركة التي تغمر المشهد كله من الصيب الهاطلك، إلى الظلمات والرعد والبرق، إلى الـحائرين المفزعين فيه، إلى الخظطوات المروعة الوجلة التي تقف عند ما يخيم الظالامَ إن هذه الـحركة في المشهد
 التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها أولئك المنافقون، بين لقائهم للمؤمنين، وعودتهم للشياطين؛ بين ما يقولونه لـحظة، ثم ينكصون عنه فئه فجأة، بين ما ما يطلبونه من هدى ونور، وما يفيئون إليه من

الانتفاع بذلك الصيب. فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق، ولوازم ذلك: من برد شديل، وتعطيل وري وري مسافر عن سفره، وصانع عن صنعته، ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يئول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام، وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل، لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب، وهذه حال أكثر الخلق إلا من الـا من صفت بصيرته، فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد من التعب والمشاق، والتعرض لإتالاف المهجة والجراجاتات الشديدة؛ وملامة اللوام، ومعاداة من يخاف معاداته لم يقدم عليه؛ لأنه لم يشهد ما يما يؤول إليه من العواقب الحميدة، والغايات التي إليها تسابق المتسابقون، وفيها تنافس المتتافسون. وحال هؤلاء حال الضعيف البصيرة والإيمان اللذي يرى ما في القرآن من الوعد والوعيد، والزواجر والنواهي، والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات، والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه، والناس كلهم صبيان العقول إلا من بلغ مبلغ الرجال الُعقلاء الألبّاء، وأدرك الحّ علمًا وعملُ ومعرفة، فهو الذي ينظر إلىى ما وراء الصيب، وما فيه من الرعد والبرق

إن الذين كذّبوا بآيات الله هذه المبثوثة في صفحات الوجود، وآياته الأخرى المسجلة في صفحات هذا الثقرآن إنماكذبوا؛ لان أجهزة الاستقبال فيهم معطلّة، إنهم صُمُمٌ لا يسمعون، بُكْمٌ لا يتكلمون، غارقون الظلمات لا يصروون! إنهم كذلك لا من ناحية التكوين الجثماني المادي، فإن لهم
 فكأنما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل! وإنه لكذلكك فهذه الآيات تحمل في ذاتها واتها فاعليتها وإيقاعها وتأثير الّيا، لو أنها استقبلت وتلقاها الإدراك! وما يعرض عنائها عانها معرض إلا وقد فسدت فطرته، فلم يعد صالدحا لـحياة الهدى، ولم يعد أهلاَلْلذكلك المستوى الراقي من الحياة|"(4)

ضلال وظلام، فهو مشهد حسي يرمز لحالة نفسية، ويجسم صورة شعورية. وهو طرف من طريقة القرآن العجيية
في تجسيم أحوال النفوس كانْها مشهد
محسوس، وعندما يتم المتعراض الصور الصور الثلاث يرتد السياق في السورة نداء للناس
 الكريمة المستقيمة، الصورة النقية النخالصة، الصورة العاملة النافعة، الصورة المهتدية
(1) المفلحة

وفي الآية: أن لضرب الأمثال شانًا في إيراز خبيئات المعاني، ورنع الأستار عن الحقائق، حتّى تريك المتخيّل في صورة النا المحقِّن، والمتومّم في معرض المتيقّن، والغائب كالمشاهد، فليكثر منه العلماء
والمربون.
r. ظلمة الجهل.

قال تعالى:
 .
أي: مثلهم في جهلهم، وقلّة علمهم،
وعدم فهمهم، كمثل أصمّ، وهو الّني لا
يسمع، أبكم وهو الّْلي لا يتكلّم، وهو مع

هذا إلى الطريق؟ أو يخرج مما هو فيه؟(\$)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في ظلال الثقرآن، سيد قطب / / (1) }
\end{aligned}
$$

فتضيء الأقطار، وينتشر الخخلق لمعاشهم
 (造)

 عَادَ

 وفي الآيات تنبيه على عظم خلق الشمس، وكثرة منافعها الدالة على رحمته وسعة إحسانه، فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظّم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى. وأخبر سبحانه أنه هو الذي جير جعل النـمس مضيئة نهارَاك، والقمر منيرًا ليلَا قال تعالْى: קِيَّ
قال العلماء: ا(عند مرور ضوء الشّمس في الطبقات الدنيا من الغلاف الغغازي للأرض يتعرض للعديد من عمليات وليات الامتصاص والتشتت والانعكاس علئى كلى من هباءات الغبار، وقطيرات الماء وبخاره، وجزيئات الهواء الموجودة بتركيز عالٍ نسبيًا في هذا الجزء من الغلاف الغازي للأرض، فيظهر بهذا اللون الأبيض المبرهج الذي الذي يميز فترة النهار، كذلك يتعرض ضلون للعديد من عمليات التشتت والانعكاس عندما يسقط على سطح القمر المكسو

## 

بيّن القرآن وسائل النجاة من الظلمات النحسية، وسوف نتناولها بالشرح فيما يأتي: أؤلا: ضوء النهار:

أقسم سبحانه وتعالى بالشمس ونهارها فانه وإشر اقها ضصحى، وهي أروق ما تكون في هذه الفترة وأحلى، في الشتاء يكون وقت اللدفء المستحب الناعش، وفي الصيف ولحف يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة الظظهيرة وقيظها، فالشمس في في الضا والشحى في أروق أوقاتها وأصفاها، قال تعالى:
 وابتدى بالشّمس لمناسبة المقام إيماء
 يترك للضّهالل مسلكاّ، وفيه إشارةً إلى الوعد الود بانتشاره في العالم كانتشار نور الشّمس في - الأفق وقد أخبر سبحانه أنه جعل الشمس مصباحًا مضيئًا يستضيء به أهل الأرض، قال تعالى:

 وكمال قدرته في إزالة الضياء الذيّي طبّق الأرض فيبدله ظلامتا، وكذلك يزيل الظلمة التي عمتهم وشملتهم فتطلع الشمس (1) التحرير والتنوير، ابن عاشور • -

قال ابن رجب رحمه الله: الوالمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم الْتأثير، فإنه باطل محرّم، قليله وكثيره|"(\%) وروى أحمد بن حنبل بسنده عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما عن النبّيّ صلى الله عليه وسلم قال: (ما اقتبس رجلٌ علمّا من النّجوم، إلا آتبس بها شعبةً من السّتحر، ما

$$
\text { زاد زاد) }{ }^{(0)}
$$

(افالاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالكها ودوراتها ومواقعها وملاراتها، كما يحتا قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكيم، فالاهتداء هو الاهتداء في الظلمات الحسية الواقعية، وفي ظلمات العقل والضضمير، والذنين يستخدمون النجوم كل(هتداء الـحسي، ثم لا يصلون ولا ما ما بين دلالتها ومبدعها، هم قوم لم يهتدوا بها تلك الهداية الكبرى، وهم الذين يعطعون بين الكون وخالثقه، وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم||(1) ودلت الآية على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالّها الذي يسمى علم التسيير،
(0) أْخرجه أِّحمد في مسنده،
رقمr......

وصحتحه الألبناني في السلسلة الصصيحة،
رقمrvar.

في ظلالل القر آن، سيد قطب r/1109.

بالعديد من الطبقات الزجاجية الرقيقة
 والانصهار الجزئي للصخخور على سطع القمر، بغعل ذلك الارتطام، فالقمر-غيره من أجرام مجموعتنا الشمسية- هي أجسام معتمة باردة لا ضوء لها، ولكنها يمكن أن ترى لقدرتها على عكس أشعة الشمس فيبدو منير|'(1)
ثانيًًا: النجوم:
أخبر سبحانه أنه جعل للناس النجوم
علامات، يعرفون بها الطرق ليلَا إذا ضلوا بسبب الظلمة الشديدة في البر والبحر، فقال تعالى:

 قال بعض اللّلف رحمه الله: (امن اعتقد في هذه النّجوم غير ثلاثِ فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه: أنّ اللّه جعلها زينةً للسّماء، ورجوما للشّياطين، ويهتدى بها بها في

الظلمات البرّ والبحر)| (ب)
روى البغوي في سننه عن عمر رضي الله عنه آنّه قال: اتعلّموا المن النّجوم ما تعرفوفون بهي

(1) السماء في الثقرآن الكريمه زغلول النجار ص
(Y) تفسير القر آن العظيم، ابن كثير (Y شرح السنة، البغوي (Y)


عن قتادة رحمه الله قال: (إذاً مسّهم الضّرّ في البّحر أخلصووا له الدّعاء||(ب)


العبادة في دعائهم ${ }^{\text {(4) }}$ وكان صلى الله عليه وسلم يعلّم الصشحابة اللجأ إلى ربهم؟؛ ليخرجهم من الظلمات بأنواعها، روى أبو داود في سنـه بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: (وكان يعلّمنا كلماتِ ولم يكن يكن يعلّمناهنّ
 وأصلح ذات بينا، واهدنا سبل السّالام، ونجّنا من الظّلّمات إلى النّور)،(2) (ع) وأخبر سبحانه أنه يرحم عباده المؤمور المنين، ويثني عليهم' وتدعو 'لهم ملائكته؛ ليخرجهم من ظلمات الُجهل والضهلال إلى نور الإيمان والهداية.
قال تعالى وْكَ
 قال ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: الدّمّا

IET/TY (Y) (Y) تفسير التتحرير والتنوير، ابن عانشور . 1 rA/ 11
أخرجه أبو داود في سنته، أبواب الركوع
 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود رقم

فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك.
 ليهتدي بها بالليل في البراري أو في البحار،

 قال العلماء: (ايقع النجم القطبي على امتداد محور دوران الأرض حول نفسها تمامًا، وبذلك يحدد لنا اتجاه الشمال الحقيقي، ويتعامد على هذا الاتجاه يمان التانـا شرق الأرض ويسارًا غربها، أي: اتجاه الشرق الحقيقي والغرب الحقيقي بالنسبة للأرض ككوكب، ويتضح من ذلك جانب من جوانب الحكمة الإلهية المبدعة بخلق هذه العلاقة حتى يبقى النجم القطبي بمثابة البوصلة الكونية المعلقة في السماء الداد الدنيا؛ لإرشاد أهل الأرض إلى الاتجاهات الأريعة الأصلية|(1)
ثالثًا: الدعاء والالتجاء إلى الله:
بيّن سبحانه وتعالى للناس في كتابه أنهم إذا ادلهمت بهم الخطوب في في البا والبحر لجأوا إليه مخلصين في اللدعاء؛ قال تعالى: حَىًَ إِذَا كُتُتٌ

 (1) الأرض في الثقرآن الكُريم، زغلول النجار


## 

بيّن القرآن الكريم وسائل النجاة من
الظلمات المعنوية، وسوف نتحدث عنها
فيما ياتئي:
أولًا: الإيمان بالله عز وجل وطاعته: قال تعالى:


 هذا مثلٍ ضربه اللّه تعالى للمؤمن الّْذي كان ميتا، أي: في الضّلالّة هالكًا حائرّا، فأحياه اللّ، أي: أحيا قلبه بالإيمان، وهداه

 يسلك! وكيف يتصرّف بها والنّور: هو القرآن، كما رواه العوفيّ، وابن أبي طلحة عن ابن عبّاسي رضي اللّ عنه، وقال السّدّيّ: والإسلامبا، والكلّ صحيحّ. الجهالات والأهواء والضّلالات المتفرّةة.疗 منفِّ، ولا مخلصِ ممّا هو فيه (ث)
 اكنَّاِيِ يُ يتضمن أمورًا:
أحدها: أنه يمشي في الناس بالنور، وهم

نزل:

قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا
رسول الله خاصة، وليس لنا فيه شيء، فأنزل اللّه تعالى هذه الآيةه.
ومذه نعمةٌ من اللّه تعالى على هذه الأتمة من أكبر النّعم، ودليلّل على نضلها على على سائر الأمم، والصّّاة من اللّه على العبد: مي رحمته له وبركته لليه، وصلاة الملانئكة: دعاؤهم للمؤمنين، واستغفارهم لهمه، كما
 . ${ }^{(1)} \mathrm{LV}$
ونور الله واحدد متصل شامل وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف، وما يخر الئهر الناس من نور الله إلا ليعيشوا في ظلمة من الظلمات، أو في الظّلمات مجتمعة، وما ينفذهم من الظلام إلا نور الله الذي يشر في قلوبهم، ويغمر أرواحهمب، ويهليهم إلى الى الى فطرتهم، وهي فطرة هذا الوجود، ورحمة المة الما
 هي التي تخرجهم من الظلمات إلى النور


في الظلمة، فمثله ومشلهم كمشل قوم أظلم نورًا (ب)
 وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها، سجوده فيما فيما روي عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: (اللهمّم اجعل في ثلبي نورًا، ويرى ما يحذره فيها. وني سمعي نورّا، وفي بصري نورّا، وعن

 فيه لدابجتهم إلى النور.

 وقد ضرب سبحانه وتعالىى النور في
 قلب عبده مثّك لا يعقله إلا العالمون، فقال سبحانه وتعالى:



 (افالأول: هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر: هو
 ومحبته، والشأن كل الشأن والفلاح كلر الفلاح في النور؛ والشقاء كل الشقاء في فواته.


ورَّ عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما قال: الامثل هداه في قلب المؤّمن كما يكاد الّا الصّافي يضيء قبل أن تمسّه النّار، فإذا مسّته النّار ازداد ضوءًا على ضوئى كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هذى على على


المسافرين وقصرهها، باب الثمعاء في في صلاة


كالطّرف، ومنهم من يمرّ كالرّيح، ومنهم من يمرّ كشدّ الّرّجل، ويرمل رمناّكا، فيمرّون على قدر أعمالهم حتّى يمرّ الّذي نور نور على إيهام قدمهس|(T)
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن نور فقراء المهاجرين يوم القيامة، روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، كنَّا عند رسول اللّ صلى الله عليه وسلم يومَا آخر حين طلعت الشّمسى، نقال: (سيأتي ناسٌ من أمتي يوم القيامة، نورهم كضوء اللّمس) (فلنا: ومن أولكّك يا رسول اللّ؟ قال: (فقراء المهاجرين الذّين يتّقى


صدره، يحشرون من أتطار الأرض) (8) . (إن هذه العقيدة تنشيء في القلب حياة بعد الموت، وتطلق فيه نورًا بعد الظّلمات،
 شيء، وتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة، ونورًا يبدو كل شي شي تحت أشعته وفي مجاله جديدًا كما لم يبد من قبل قط لذلك القّلب الذي نوّرها الإيمان، إن الإيمان اتصال، واستمداد، واستجابة،
(H) أخرجه الحـاكم في المستدرك، تفسير سورة مريّمه قال الـحاكم: (اعلى شرط البحخاري ومسلمب").

.770.
قال محقق المسند: حذيث حسن لغيره.
. هدَى)
اوهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من

نوره الذي أنزله إليهم نأحياهم به، وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر علئى وجوههم وجوارحهم وأبدانهم، بل ثيابهم ودورهمء يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق لك منكر.
فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور، وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، وهم فيه على حسب
 وفي هذا المعنى ورد عن عبد اللّه رضي اللهعنه: (افيعطون نورهم على قدر أممالهمه، قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بيل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره نور نوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النّخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتيّى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قلمه،، يضيء مرّةّ، ويطفئ مرّةً، فإذا أضاء
 الصّراط، والصّراط كحدّ التّيفّ، دحضر مزلّةِ، فيقال: انجوا اعلى قدر كـد نوركم، فمنهم من يمرّ كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمرّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الوابِل الصيب، ابن الثيم صهOV. }
\end{aligned}
$$

年 يعني بالنور：محمدًا صلى الله عليه وسلم النذي أنار الله به الحقّ، وأظهر به الإسلام، ومحق به الشرك، فهو نور لُمن

استنار به يبيّن الحق（ץ） وأخبر سبحانه وتعالى أن الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيعونه





 عَلَيْهِمْ

 أي：آمنوا بمحمّدِ صلى الله عليه وسلم واتتّعوه فيما جاء به من الشّرائع، وعظّموه
 على من يعاديه، واتّبعوا القرآن المنزّل إليه
 عنه، أولثك هـم الفائزون بالخير والفلاح لا
غيرهم من الأمم (ب).

قال ابن القيم رحمه الله：إإن الـخارجين عن طاعة الرسل يتقلّبون في عشر ظلمات：

فهو حياة، وإن الإيمان تَفَتُّحُ ورؤية، وإدراك واستقامة، فهو نور بكل مقومات النور؛ وإن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة، وظل ممدود، ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فتّكشف له حقائق الؤوجود، وحقائق الحياة، وحقائق الناس، وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في عالم الناس
ويجد الإنسان في قلبه هذا النور، فيجد
الوخوح في كل شأن، وفي كل أمر، وفي كل حدث، يجد الوضوح في نفسه، وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته، ويجد الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة الله النافذة؛ أو من أعمال الناس ونواياهم وخططهم المسسترة والظاهرة！ ويجد الإنسان في قلبه هذا النور، فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحهب！
 ويجد الرفق واليسر في إيراد الأمور وإصدارها، وفي استقبال الأحداث واستدبارها 1 ويجد الطمأنينة والثقة واليقين في كل
．حالة، وفي كل حين ！（1）الـي
ثانيًا：اتباع الرسول وطاعة أمره： قال تعالى：
（1）انظر：في ظلال الثقرآن، سيدقطب r／1r．1．

الرّجل بالسّسراج المضيء في الظّلّمة. وأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل كتابه على رسوله لغاية ومقصد إخراج البشر من الضالال والغيّي إلى الهدى والنور، وهو الإسلام بتوفيق من الله، قال تعالىى: بكِّبُّ我
 أي: بالكتاب، وهو القرآن، أي: بدعائك إليه، من ظلمات الكفر والضاليالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وهذا على التّمثيل؛ لأنّ الكفر بمتزلة الظّلمة، والإسلام بمتزلة النّور، وقيل: من البدعة إلى التّنة، ومن الشّكٌ إلى اليقين، والمعنى متقاربٌ. (2)

 صلى الله عليه وسلم لآنه الدّاعي والمنذر الهادي (ب) فالمقصد من إنزال الكتاب: إخراج البشرية من الظلمات، ظلمات الومم والخرافة، وظلمات الأوضاع والتقاليد، وظلمات الحيرة في تيه الأرباب المتفرقة، وفي اضطراب التصوراتوالتيميموالموازين؛ كتخرج البُرية من هذه الظلمات كلها إلى النور، النور الذي يكشف هذه الظلمات،
(Y) الـجامع لأحكام القر آن، الثقرطبي 1 (Y /

ظلمة الطبع، وظلمة الجهل، وظلمة الهوى، ولم، ولمة وظلمة القول، وظلمة العمل، وظل، وظلمة ولمة ولمة
 وظلمة القيامة، وظلمة دار القرار، فالظلمة
لازمة لهم في دورهم الثلاث.

وأتباع الرسل صلوات
 ونبيهاصلى الله عليه وسلم من النور ماليس لأمة غيرها، ولنبيّها صلى الله عليه وسلم من النور ما ليس لنبي غيره|(1)
ثالثًا: اتباع شرع الله و كتابه المتزل : سمتى سبحانه وتعالى وحيه وأمره الذي أنزله على رسوله روحُا؛ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح؛ وسمّاه نورّا لما يحصل به من الهلى، واستنارة القلوب والفرقان بين الحقّ والباطل، قال تعالى:全

 وقال جل وعلا:

 فأحياه سبحانه وتعالىى بروحه الذّي هو وحيه وهو روح الإيمان والعلم، وجعل له نورًا يمشي به بين أهل الظّلّلمة كما يمشي
(1) المصـر السابق ז/ (1



 ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادّة

إلى نور الهدى واليقين والإيمانه(ب)




 يعني: من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمة الشّبهة إلى نور الحجّة، ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم ${ }^{\text {الثم }}$ وعن غاية إرسال موسى عليه اللسلام بالآلات، قال تعالى: موُوَ

 شَكُورِ هُ [إبراهيم: 0].
عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: ا(من
الضّاللة إلى الهدى") يخبر تعالمى أنه أرسل موسى عليه السلام بآياته العظيمة الدالة على الد ما جاء به وصحته، وأمره بما أمر الله به

يكشفها في عالم الضمير، وفي دنيا التفكير، ثم يكشفها في واقع الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد.
والإيمان بالله نور يشرق في القلب، فيشرق به هذا الكيان البشُري، والإيمان بالله نور تشرق به النفس، فترى الطريق واضشة إلى الله، لا يشوبها غبش ولا لا يحجبها ضباب، غبش الأوهام، وضباب الخرافافات؛ أو غبش الشهوات، وضباب الأطماع، ومتى رأت الطريق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار. والإيمان بالله نور تشرق به الحياة، فإذا الناس كلهم عباد متساوون، تربط بينهم آصرتهم في الله، وتتمحض دينونتهم له دون سواه، فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة؛ وتربطهم بالكون كله رابطة المعرفة، معرفة الناموس المسير لهذا الككون وما فيه ومن فيه، فإذا هم في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه. والإيمان بالله نور، نور العدل، ونور الأحرية، ونور المعرفة، ونور الأنس بجوار الله، والاطمئنان إلى عدله ورحمته وحكير وحكته في السراء والضراهء، ذلك الاطمئنان الذي يستبع الُصبر في الضراء واء والشكر في اللسراء على نور من إدراك الحكمة في البلاء" (1) . وقال تعالى:
(1) (1) في ظلال القرآن، سيد قطب ع/ 10.

رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم، والمقمّ ومصود بالنور الذي قال عمر بن بل ويما أمر به جميع الرسل قوههم الخطاب رضي الله عنه هو القرآن العظيم؛ لأن فيه الهـدى والنور، فمن عمل بما فيه كان على الصراط المستقيم وعلى الحق المبين (8)

 وفروعه، إلى نور العلم والإيمانوتوابعه (1).

وقد حتّ صلى الله عليه وسلم على
كتاب الله ورغّب فيه، فقال: (آثّا بعد: ألا

 أولهما كتاب الله فيه الهدى والنوّور، نخخلوا بكتاب الله، واستمسكوا به) (ب)
وفي هذا المعنى ورد عن أنس بن مالكِ
رضي الله عنه: أنه سمع خطبة عمر رضي الله عنه الآخرة حين جلس علـي على المنير، وذلك الغد من يوم توفّي النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فتشهّهّ وأبو بكير رضي الله عنه صامتٌ لا يتكلّم، قال: آكنت أرجو أن يعيش رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتّى
 يك محمّدٌ صلى الله عليه وسلم قد مات اتِ فإنّ اللّه تعالى قد جعل بين أظهركم نورّا تهتدون به، هدى اللّه محقدّا صلى الله عليه وسلمب|(4).




عالم العقيدة، ولم يبق مجال للظن والنبهجة في عالم الحكم والتقضاء والتعامل، ولم يبق مجال للاحكام السطحية والفُروض الؤومية
في عالم البحوث والتجارب والعلوم (1) لكن يوجد صنف من الناس عطّلوا هنـ الـن الحواس التي تستعمل في اقتباس العلوم النافعة، فأصبحوا كأنهم كاثنات ميّتة، وإن بدت حيّة في صورة الأحياء، وأظلمت قلوبهم وعقولهم.
 وَبْكُمْ فِ نِ
. أي: مثلهم في جهلهمّ، وقلّة علمهم، وعدم نههمم كمثل أصمّ، وهو الّني لا يسمع، أبكم وهو الّني لا يتكلّم، وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر، فالآية هاستعارةً عن عدم الانتفاع الذّهنيّ بهذه الحواسّ|(ب) إن الذين كذّبوا بآيات الله هذه المبثوثة في صفحات الوجود، وآياته الأخرى المسججلة في صفحات هذا القرآن إنما كذّبوا لأن أجهزة ألاستقبال فيهم معطّلة، إنهم صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، غارقون في الظلمات لا ييصرون!
إنهم كذلك لا من ناحية التكوين الجثماني المادي، فإن لهم عيونًا وآذانًا
(1) (1) في ظلال النرآن، سيد تطب Mrv/\&.


## 

وضّح القرآن الكريم عاقبة البقاء في الظلمات؛ ليتجنبها العباد، وسوف نبيّنها فيما ياتي:
أولًا: تعطيل الطاقات البشرية:

أخبر عز وجل أن الإنسان مسئول
عما استعمل فيه سمعه وبصره ونير ونؤادهـ، فإذا استعملها في الخير نال الثواب، وإذا استعملها في الشر نالل العقاب، قالل تعالى: ك وَاْبَّ [ فالعلوم مستفادة من مذه الحواس، فإنّ الإنسان إذا سمع شيئًا ورآه فإنّه يرويه ويخبر عنه، والثى العلوم التي تعتمد على التفكير أشار بذكر الفؤاد.
فهذه الككلمات القليلة-في الآيات-تقيم منهجًا كاملَا للقلب والعقل، يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديتًا جدًّا؛ ويضيف إليه استقامة القلب، ومراقبة الله،
ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة!

ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم، ومنهج الإسلام الدقيق، ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم ييق مجال للوهم والخرافة في

وأفواهًا، ولكن إدراكهم معطل، فكأنما هذه ثانيًّا: عدم الإِفادة من الملّخرات الكونية:

إن الله أودع في الكون ملّخرات مسخّرة لكإنسان بقدرته وتدبيره، فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح، والحس البيرير، ويتلبر ما وراءها من حكمة ومة ومن تقديري، ومن منافع للناس لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقد كثر ورود لفظ سخر في الققرآن؛ ليُتبه للها الإنسان وليتفكر فيها؛ فيعود بعد الثفكر والتدبر؛ ليقول بقلبه قبل لُسانه: :
 ثم يوظّف هذه المدخرات في مصالح العباد.
فني تسخير الفلك لتسير في البحر بأمره عز وجل؛ لمنافعكم أيها الناس، وذلّل لكم الأنهار؛ لسقياكم، وسقيا دوابكم وزروعكم وسائر منافعكم.
قال تعالى:


 آلَأَنْهَمَرَ

وإنه لكذلك فهذه الآيات تحمل في ذاتها فاعليتها وإيقاعها وتأثيرها لو أنها استقبلت وتلقاها الإدراكا وما يعرض عنها معرض إلا وقد فسدت نطرته، فلم يعد صالحا لحياة الهدى، ولم يعد أهالْا لذلك المستوى الراقي من الحياة (1)
إن ترقي الحياة يحتاج ابداعات وانطلاقات أصحاب العقول النيرة والفطر السليمة؛ لكي يوظّفوها في صناعة الحياة، صناعة تعود بالمخلوة الضعيف الميف إلى الخالق العظيم، صناعة تترقى بحواس الإنسان، وترقّي هي حواس الإنسان، أما إذا كانت حواس الإدراك معططّلة فقد تعطلت الطاقات التي أودعها الله فيها، والثدرات التي ومهبا الله إياها، وعاش الناس ظلمات منغمسين فيها، فلا تجد تطورَا في الي الطب ينقذ الإنسان من أمراض فتاكة، ولا تجد تطورًا في اقتصاد ينقذ الإنسان من
 إنسانية الإنسان المكرّم عند خالثة سبحانه.
الحواس لا تستقبل ولا تنقل!

وفي تسخير الشمس والقمر والليل والنهار؛ لتححقق المصالح بهما، وذلّل لكم الليل؛ كتسكنوا فيه وتستريحوا، والنهار؛ كتتغوا من نضله، وتدبّبروا معايشكم.


قال تعالى：和
 و

 ［17：10： ايقول نعالى ذكره：ومل تستوي الظّلّمات التّي لا ترى فيها المحجّة تسـسلك، ولا يرى فيها التّيلّ فيركب، والنوّ الّْليك ييصر به الأثياء ويجلو ضوءه الظّالّام؟ يقول：إنّ هذين لا شكّ لغير مستويين، فكذلك الكفر بالتّه، إنّا صاحما حيرة：يضرب أبدا في غمبرة لا يرجع منه إلى حقيقة، والإيمان باللّه صاحبه منه في ضياء يعمل على علم بربّه، ومعرفةِ مند بأنّ لـ


 إلى تحصيل المعارف عن الكون والإنسان فاستكشفوا الأرض وباطنها، والفضاء وأرجاءه، والبحار وأماتها، ووتفوا على سنن التـتير والقوانين التي أودعها الله في الطيعة، وبرّزوا في الرياضيات والفيزياء وانكيمياء والفلك والطبّ والهندار وغيرها، ونجّروا اللذّة، وغاصوا في أسرار الخ⿻لايا والجينات، ودرسوا خبايا جسم

قالت تعلى：四
［
و ني تستثير البتحو 6 لثأكلو أمها تصهلادون

تلبسو نها كاللمؤلو والـموجانى، وترى الـسغن
 وتركبونها لثتطلبوا دزذ اللله بالتنجأرةّ والربحج فيها
 ，


 وهذا التسخير لغاية ذكر نعهه، وحمده
 ِنْ

［الزخرف：بار］．
ثاكثًا：عدم استواء الأعمى والبصير، ولا الظلمات والنور في النطر السليمة： نهل يستوي البصير اللذي يرى بالنور النيى ألهمه الله يايا، ،تكشفت لـ لـ حكمة ربه ني المدّخرات الكونية، واستعملها في منانع الخلق، كمن في الجهل منغهس فيه؟

ناصيته يغنيهم عن كلّ ذلك؛ لانّه -في نظرهم- يجيب عن كلّ الأسئلة، ويحلّ
 ولا وحي ولا نبوّة، وذلك هو الاستغناء الممقوت الذي لا يفسد العلاقة بالله فـحسب، بل يلقي بظلاله على البشريّة في هذه الحياة، فالغرب أبدع في الماديات، وأفلس في الروحيات، وعظًّم من شأن
 الإنسان طبيًّا ورياضيًّا ومعيشيًّا وجماليًّا إلى حدّالإسراف، وأهال التراب على الروحّه بل ازدراها وقلّل من شأنها، ووضعها في خالنا
 سييّة للبلدان والشعوب، وقد أضحت بلاد الازدهار مي مرتع الانتحار، وانتشرت هناك العيادات النفسية، وتكاثرت بشكا باليكل عجيب عساها تخلّص الإنسان من نفسه بعد سيطرة الأمراض النفسية والقلق والاضطرابابات والانهيارات العصبيّة عليه رغم علمه وثرائه،
ورغد عيشه.

قال سيّد قطب رحمه الله: الالعلم -بغير إيمان- فتنة، فتنة تعمي وتطغي؛ ذلك أن مذا اللون من العلم الظاهريّ يوحي بالغرور؛ إذ يحسب صاحبه أنه يتحكّم بعلمه هذا في قوى ضخمة، ويملك مقدّرات عظيمة، فيتجاوز بنغسه قدرها ومكانها! وينسى الآماد الهائلة التي يجهلهانا، وهي

الإنسان وخفاياه، ووتعوا نطاق العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأحدثوا اكتشافاتات واختراعات مذهلة بهرت العقول، وغيّرت مجرى حياة البشر في جميع الميادين، لكن نتج عن هذا التفوّق العلمي مشكلتان أساسيتّان:
الأولى: استخدام هذا العلم فيما يهلك الإنسان والبسرية والحياة، كالأسلحة الفتّاكة والتصرّف الجنوني في الختلايا والجينات لتغيير خلق الله، فتتج عن ذلك أمراض غريبة كجنون البقر، وانفلونزا الطيور، وانفلونزا الخخازير، تنذر بالمير المزيد ممّا يهدّد النوع البشري والكورا والكون كلّه. الثانية: الغرور والغطرسة، حتى الثّا توهم بعض هؤلاء أنه مستقل بنفسه غير محتانج إلى الله سبحانه وتعالى، أو إلى دين يقوده

ويوجهـ.
إنّ الغرب ينطبق عليه قول الله تعالى: :
.[ $\mathrm{v}-\mathrm{Y}$
فهو شديد الانتخار والاغترار بإنجازاته، وهي إنجازات لا ينكرها أحدن، ولا يكابر فيها، بل امتدّ نفعها إلى البشريّة كلّها لكا لكن المشكلة تكمن في غرور الغربيّن بذلك حتّى أنسامم خالقهم وحدود آدميتهمب، ومال بهم إلى الاستخفاف بالله والدين والغيب؛ لاعتقادهم آنّا العلم الّذي يمتلكون

لتححوّلت من فورها إلى عبادة لخالّق هذا الكون وصلاة، ولاستقامت الحياة -بهذه العلوم - واتجهت إلى الله. ولكن الآتجاه المادي الكافر يقطع ما بين الكون وخالقهه، ويقطع ما بين العلوم الكونية والـحقيقة الأزلية الأبدية، ومن هنا يتحول العلم -أجممل هبة من الله للإنسان- لعنة تطارد الإنسان، وتحيل حياته إلى جحيم منكرة، وإلى حياة قلقة مهددة، وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد الجبار! إن الذين يكتفون بظاهر من الحياة اللدنيا، ويصلون إلى أسرار بعض الثقوى الكونية بدون الاتصال بخالتق الكون يدمّرون الـون الحياة، ويدمّرون أنفسهم بما يصلون إليه من هذه
 وإلى قلق خحانق، ثم يتتهون إلى غضب اللى وعذابه في نهاية المططاف|"(ب)
رابعًا: التخلف عن ركب الحضهارة:
四

فمن أراد الانتفاع بعقله فيما ينفعه وينفع الحخلق فعليه بالتأمل والتفكر في آيات الله المسطورة في كتابه، وآيات الله المبثوثة في كونه فهما مفتاحا التتحضر في الدنيا والسعادة

[^0]موجودة في هذا الكون، ولا سلطان له عليها، بل لا إحاطة له بها، بل لا معرفة له بغير أطرافها القريبة؛ وبذلك ينتفخ فيأخذ أكثر من حقيقته، ويستخفّه علمه، وينسى جهله، ولو قاس ما يجهل إلى ما يعلمه، وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتّى عن إدراك سرّه لطامن من كبريأه، وحفّف من فرحه الذي يستخفّه||(1) ونحن لا ننكر وجود علماء قادتهم المعرفة إلى الإيمان؛ لاتصافهم بالتجرّد والتواضع، لكنّهم قلّة نوعية، بينما تتمادى لانص الانم الأغلبية في خطّ عام ينحو منحى الغرور



 إنّ الحّلّ يكمن في بديل تنتجه الأمة الشاهدة يعيد للعلم وجهه الحقيقي، يسير
 لينفع ولا يضرّ، ويوفّر سعادة الدنيا والآخرة معا.

قال سيد قطب رحمه الله: الولو اتصلت العلوم الكونية التي تبحث في تصني الكون، وني نواميسه وسننه، وفي قواه
 هذا الكون وذكره، والشُعور بجلالله وفضلهك


من الذّكاء والعلم، وبما تدرّجوا في سلّم الحضارة، واقتباس بعضهم من بعضي إلى اختراعها، فهي بذلك مخلوقةٌ للّ تعالى؟؛ لالنّ الكلّ من نعمتهة (ث) وإذا قرأ أو استمع ثم تفكر في قوله تعالى: :

 وَأَّبَارِهَا وَآَّهَارِهَا
[انحسل: •^].
علم نعمة الإلهام إلى اتّخاذ المساكن، وذلك أصل حفظ النّوع من غوائل حوادث الجوّ من شدّة بردي أو حرُّ، ومن غوائل السّباع والهوامه، وهي أيضًا أصل الحضارة والثّمدّن؛ لأنّ البلدان ومنازل الثقبائل تتقوّم من اجتماع اليويت، وأيضًا تتقوّمّ من مجتمع الحلل والخيام ${ }^{\text {(5) }}$ وإذا قرأ أو استمع ثم تفكر في قصة داود عليه السلام اعتبر بما بلغ إليه ملكهك من عظمة الحضارة، وحفظ الله لملكه؛ لأنه كان كثير الرجوع إلى ما يرضي الله، قال تعائى:
 . وإذا قرأ أو استمع ثم تفكر في تصة سبأ اعتبر بما بلغ ملكها من عظمة الحضارة،


في الآخرة؛ لأن ظلمات العقل وفساده أكثر خطورة على الحضارة من الأمراض المعدية الماء الماء التي قصر علماء الصحة والأطباء اهتمامهم عليها حتى الآن.
فإذا قرأو استمع ثم تغكر في قوله تعالى:
㢄



علم أنه من معرفة اللّيالي تعرف الأشهر، ومن معرفة الأشهر تعرف السنّة، وفي ذلك رققٌ بالثّاس في ضبط أمورهم وأسفارهم ومعاملات أموالهم وهو أهل الحضارة الحـارة، وفي هذه الآية إشارةٌ إلىى أنّ معرّفة ضبط
 وإذا قرأؤ استمع ثم تفكر في قوله تعالىّ:

 علم أن ذلك من معجزات القرآن الغييية العلميّة، وأنّا إيماءٌ إلى أنّ اللّه سيلهم البُر الختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال والحمير (r)
ويعلم أيضًا أن اللّه ألهم الكّاس لاختراعها، نهو سبحانه وتعالى الّْذي ألهم المخترعين من البشر بما فطرهم عليه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التحرير والتنوير، ابن عاشور 11 (1) } \\
& \text { (Y) المصدر السابق \& } 111 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

إلى الكمال الإنساني اللذي قدره الله لهم متعبّد لله بأجل العبادات؛ لأن الله أثنى على أصحاب العقول النيرة، والفطر المستقيمة في كتابه في أكثر من ستة عشر موضعًا، تارة بأولي الألباب．
قال تعالى ：بالى


وتارة بأولي النهي، قال تعالْى ：

［طه： 0 ［
وتارة بذي حجر، قال تعالُى：الوَلَّلِف

خامسًا：التعاسة في الحياة الدنيا：莫然
信



．［IFY－1ヶ\％
قال ابن القيم رحمه الله：اوفسّرت المعيشة الضّنّك بعذاب الثقبر، والصّحّحيح اتنها في الدّنيا وفي البرزخ، فإِّن من أعرض عن ذكره الّني أنزله، فله من ضيق الصّدر،

لكنها عوقبت بزوالها؛ لأنهم كفروا نعمة الله عليهم، فمن لم يشكر النّعم فقد تعرّض لزوالها، ومن شكرها فتد قيّدها بعغالها． تال تعالى： رَا
回


 أْ
共



$$
[19-10
$$

فقد أتم الله عليهم النعمة بتوطيد أسس
الكضارة باتتراب المدن، وتيسير الأسفار، فلمّا تمّت النّعمة بطروها، فحلّت بهم

أسباب سلبها عز وجل عنهم． ومن ذلك يتضح أن الظلمات تسد منافذ التفكر والتُأمل في العقول، فلا يعترف الباحث في مدخرات الكون بالثخالق، فيحر إلهامه له بما ينعنعه وينفع الخلق． وهو عند إيمانه بالله وخروجه من الظظلمات الكثيفة يلهمه الله الابتكارات والاختراعات الئانعة للبشر؛ كترتقي بحياتهم

ونكد العيش؛ وكثرة الخوف، وشدّة الفردوس المففقود، حتى يئوب إليه في اليوم
 على فواتها قبل حصولها وبعد حصلى حصولها والآلام الّّتي في خلال ذلك ما لا يشعر به القلب؛ لسكرته، وانغماسه في اللّّكر، فهو
 فبادر إلى إزالته بسكرِ ثالِّ، فهو هكذا مدّة حياته، وأيّ عيشةٍ أضيق من هذه لو كان
للقلب شعور"؟ (1) .

فمن اتبع هدى الله (فهو في أمان من الضهلال والشقاء، والشقاء ثمرة الضان فيلال، ولو كان صاحبه غارقًا في المتاع، فهذا المتاع ذاته شقوة، شقوة في الدنيا وشقوة في الأخخرة، وما من متاع حرام إلا وله غصة
 عن هلى الله إلا ويتخبط في القلق والحيرة والتكفؤ والاندفاع من طرف إلى طرف، لا يستقر ولا يتوازن في خطاه، والشققاء قرين

التخبط، ولو كان في المرتع الممرع! ثم الثققوة الكبرى في دار البقاء، ومن الثي اتبع هدى الله فهو في نجوة من الضهلا والثشقاء في الأرض، وفي ذلك عوض عن
(Y) يثال العقبون، والـجمع عقابيل، وهو باقي النمرض في الجسسم، يقّال: بنالان عقابيل من مر ضه إذا كُانت به بيّيّة مثه. انظر : جمهرة اللغة، ابن دريد


بآياتنا. ون الْ ون الْ

 نهذا في القيامة الكبرى، ونظيره قوله تعالى: تعالى:


 نفول الملانكَكة:
(ץ) في ظلال الثقرآن، سيد قطب \&/

أخبر سبحانه عن مصير من أعرض عن النور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن له عذاب البرزنخ النـي هو أول منازل الآخرة، وعذاب دار البوار




\%
أي: تترك في العذاب كما تركت العمل
 وعن جابر بن عبد الله رضي الثله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تال: (اتثوا الظلم، فإنّ الظلم ظلمات يوم
. القيامة)
ظاهر الحديث: أأن الظالم يعاقب يوم القيامة بأن يكون ني ظلمات متون متوالية، يوم يكون المؤمنون في نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، حين يقول المنانمانفتانون



 يوم القبض والموت، ونظيره قوله تعالى:



فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأولها حين الوفاة.
فهذا مصير من أعرض عن نور الله إلى
ظلمات الضهال.
وروى مسلم بسنده عن ثويان مولى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت قائمًا عند رسول الله صلى الله علي وسلم، فجاء حبرٌ من أحبار اليهود نفال: التّلام مليك يا محمّد، فدلفعته دفعةً كاد يصرع منها، فقال: لم تدفغني؟ فقلت: ألا موضوعات الكفر، الليل، النور
(1) أخرجه مسلم في صصيسه، كتاب التحضض، باب صفة مني "الرجل والمرأة وأن الوند
 (Y) أخرجه مسنم في صصتيهن، كتاب البر والصلة، باب تحريِّم الظظم، $/$ /ا999، رقم rova (Y) الدفهوم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،


تقول: با رسول الله، فقال اليهوديّ: إنّما ندووه باسمه الذّلي سمّاه بد أهله، فقال رسول الله صلى الله مليه وسلم: (إنّ اسمي محتّدٌ الّلّي سمّاني به املمي) فقال اليهوديّ: جئت أسألك، نقال له رسول الله صلى اللـي عليه وسلم: (إينفعك شيُّ إن حدّثتك؟؟) قال: أسمع بأنيّ، فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال: (سل)، فقال مال اليهودي": أين يكون التّاس يوم تبّلّ الأرض فير الأرض والسّماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مم في الظلّلمة دون


[^0]:    (Y) في ظلال الثقرآن / /

