## 

عناصر الموضوع

| $1 \cdot \varepsilon$ | - |
| :---: | :---: |
| $1 \cdot 0$ |  |
| 1.7 | 210\| |
| $1 \cdot \lambda$ |  |
| 111 |  |

الـ

## همْرم المتاب

أولاً: المعنى اللغوي:




الأمر فيه بعض الصعوبة من كلام أو غيرها (ث) (ث)
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:


 هو أولى، وهذا المعنى هو أنسب معاني العتاب وأمسها بالموضوع.








( ( ) انظر: الثوقيف على مهمات التعاريف، المنا


## 

$$
\begin{aligned}
& \text { ورد الجذر (عتب) في الثقرآن الكريم (0) مرات (1) . } \\
& \text { والصيغ التي وردت عليها هي: }
\end{aligned}
$$





产

$$
\begin{aligned}
& \text { ألدر أهر }
\end{aligned}
$$

aik

وورد الْتاب في القرآن بمعناها في اللغة وهو: متخاطبة الأدلال و ومذاكرة الموجلة. تقول: عاتبه معاتبة. قال الشاعر (Y): أعاتب ذا المودة من صلديق إذا ما رابني منه اجتناب

## ا

$\square$
اللوم لغة:
لام يلومه لومتا وملامًا وملامةَ ولومةً فهو ملوم ومليمّ، ولامه إذا عذله وعنفه(). اللوم اصططلاحُّا:
هو العذل الإنسان عما فيه عيبا) (ث) الصلة بين العتاب واللوم: أن العتاب هو خطاب على تضيع حقوق المودة والصداقة فهو مفارق ثللوم، فاللوم هو
 مقرونّا بالشدة والتأنيب، بينما العتاب فيه لطف ولين. Y
النصيحة لغةً:
نصحت له نصوحًا ونصيحةً ومناصحةً: أي أخلصت وصدقت، والاسم النصيحة، والنصيح: الناصح، وهي كلمة جامعة لإرادة الخير للمنصوح (8). النصيحة اصططلاحًا:

> هالصيلة (الدين العتاب إلى ما فيه النصيحة:

العتاب يكون عند تقصير صادر من المنصوح تجاه الناصح، بينما النصيحة تكون بتوجيه ما فيه خير للمنصوح دون وجود تقصير.




(0) التُعريفات، التجرجاني صا

#  <br> العفو لغة: 

مصدر عفا يعفو عفوّا، والعفو يطلت على معنيين أصليين:
أحدهما: ترك النشيء، والآخر : طلبه (1)
والعڤو اصطلاحًا:
كف الضرر مع القدرة عليه، وكل من استحق عقوبة فتركها، فقلد عفا بَّ . الصلة بين العتاب والعفو:
الُعتابب تو جيه اللوم لْلمعصر بلطف لضّياع حقوق، والعفو ترك العقوبة عن المذذنب.

المعتوب؛ لأن ذلك لا يكون إلا بالطاعة، وقد فات محلها بكشف النطاء؛ لفوات الدار التي تنفع فيها الطاعات؛ ؛لكونها إيمانًا بالغيب، والعبارة تدل على أن المؤمنين يعاتبون عتابًا يلذذهم (ب) ومن أشد الآيات الصريحة في العتاب
 فآذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاب أولاَ، ثـم جاءت بالصت بالصريح، بل ومن آشد

آكَمْكَ

أي: تطب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، وأعرض؛ لأن جاءه الأعمى، وقطع
 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه، فأهرض عنه

 ويعرفك يا محمد لعل الأعمى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك، أو يتذكر فيتعظ بما تعلمه من

المواعظ، فتتفعه الموعظة. وفي هذا إيماء إلى أن غير الأعمى ممن تصلى لتزكيتهم وتذكيرهم من المشركين لا يرجى منهم الهداية، وفيه تعظيم من الثّله

سبحانه لابن أم مكتوم.
(Y) انظر: :نظم الدر، البقاعي 10 / ع 10.

## 

تنوعت أساليب القرآن في الحايث عن العتاب، وسوف نتناولها بالبيان فيما يأتي:

أو لاً: أسلوب المؤا اخذة الصريح:
تنوعت أساليب القرآن في العتاب ما بين التصريح والتعريض، وكالامما خلان الآنخر، فمما فيل في تعريفهما أن التعريض: تضمين الككلام دلالة ليس 'لها فيه ذكر؛ كقولك: ما أقبح البخل، تعرض بأنه بخيل فيفهم السامع مراد المتكلم من غير تصريح
والتصريح: خلاف التعريض، كقولك: أنت بخيل، ممن يعتقد أنه بخيل. فلا يحتمل الككلام غير المقصود 1 (1)
ولما كان العتاب من سنة الأحباب قال تعالى عن الكنار في يوم القيامة:



الأثياء في غير مواضعها أي: يطلب منهم ظاهرًا أو باطنا بتلويح أو تصريح أن يزيلوا ما وتعوا فيه مما يوجب الي العتب، وهو الموجدة عن تتصير يقع فيه
(1) انظر: التعريفات، الجرجاني ص با، الحدود الأنيّة، زكريا الأنصاري ص^ل، أنيس

النقهاء، قاسم الحنفي ص00.

وبعد هذا الوصف المؤذن بالعتاب جاء في مكة، وانتشر بعد ذلك الإسلام فيما
 فأعرض صلى اللهعليه وسلم عن الرجل الميار المفرد الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير،
 الشيء الكثير، والذي تدنفع إليه رغبته في
 لمصلحة الإسلام، وحرصه على انتشارما فجاء العتاب من الله العلي الأعلى لنيبه الكريم، صاحب الخلق العظيم، في أسلوب عنيف شديد. وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال
 كلمة ردع وزجر في الخطاب!
 ب] بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب! وفي هذا الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يحب سبحانه أن يواجه به بهنيه وحبيب؛ عطفًا عليه، ورحمة به، وإكرامّا لـ

عن المواجهة بهذا الأمر الكريها ثم يستدير التعبير -بعد مواراة الفعل الذي نشأ النه العتاب- إلى العتاب في صيغة الخطاب.
 (1) ما يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبير،
(Co
أي: أما من استغنى بماله وثروته وقوته
 الإلهية، وعن الإيمان والعلم، فأنت تقبل عليه بوجهكاوحديثكا ولاين، وهويظهر الاستغناء

عنك والإعراض عما جئت بها (据 ولا شيء عليك في ألا يسلم ولا يهتدي، ولا يتطهر من الذنوب، فإنه ليس عليك إلا البلاغ، فلا تهتم بأمر من كان مثل هؤلاء من الكفار (1)
قال سيد تطب: اججاء الإسلام ليقول:㢄
. ${ }^{1 \%}$
فيضرب صفحا اعن كل تلك القيم الثقيلة الوزن في حياة الناس، ثم جاء هذا الحادث لتقرير هذه الثقيمة في مناسبة واقعية محكددة. جاء الر جل الأعمى الفقير ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الادي مشغول بأمر النفر من سادة قريش، لا لالفسه ولا لمصلحته، ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام.
فلو أسلم هؤلاء لانزاحت العقبات العنيفة والأشواك الحادة من طريق الدعوة
(1) انظر: التفسير المنير، الزحيلي • ب/T/.
 [لألمزاب: 9 [4]. وأنه تعريض بمعاتبة النبي صلى الله عليه
وسلم بالعتاب الأول في خشيته الناس (ب)
四 وَ
 فقد استنبط العلماء منه أنه تعريضّ للمؤمنين بالعتاب على توليهم يوم أحيد بعد أن قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الميا الله لعملناه، فندبوا إلى الجهاداد، فكان النا ما كان منهم يوم أحيل، فنزلوا متزلة من يشك يشك في عملهم بأنه خيرٌ؛ لعدام جريهم على موجب العلم

[التوبة:- ع].
عتاب من الله أيضًا للمؤمنين بعد انصراف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك؛ لأن معناها: إن تركتم نصره، فالثّله يتكفل به؛ إذ قد نصره الله في مواطن الثّا القلة، وأظهره على عدوه بالغلبة والعزة()


(Y) انظر: المدعر الوجيز، ابن عطية

الئفسير الوسيط، الزحيلي



أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير -الذي جاءك راغبًا فيما عندك من الخير-ه، وأن النا يتيظظ قلبه فيتذكر فتتفعه الذكرى. ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهـتجنه، ويتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل
 ورَ . أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والثما والخير والنور والطهارة، أما هذا فأنت تتصدى له وتحان وتحفل أمره، وتجهد لهدايته، وتتعرض له وهو الهو وعنك

معرض!

 الانشغال عن الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي تلهيًا، وهو وصف شديدن الثير، ثم ترتغ نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع
 ثانيًّا: أسلوب التعريض:
لم يتصر القرآن الكريم على الأساليب الصصريحة في العتاب، بل اشتمل على عدة آيات، استنبط العلماء منها أن المراد منها عتاب غير صريح، ومن هذه الآيات:
 (1) في ظلال القرآن، سيد تطب (1 "

## صور من عتاب الآله لأنبيائه

تحدث القرآن الكريم عن صور من
عتاب الله تعالىى لأنبيائه، وسوف نتناولها بالتوضيح فيما يأتي: أولاً: عتاب الله سبحانه وتعالى لآدم

عليه السامام:
آدم عليه السلام أول الأنبياء وأبو البشر، خلقه الله بيديه، لما عصى الله تلا تعالى
 [IT::b]
وصفه بالعصيان والغواية، وهو أبو
الأنيباء.
وكرر ذلك في مواضع عدة من كتابه
الكريم؟ وذلك تحذيرًا من خطر الانحراف
عن شرع الله، فما بالكم بمن هو مور دون
آدم صلوات الله وسلامه عليه بمراحل
كثيرة؟!(t).
ووردت تصة آدم عليه السلام في سبعة
مواطن في القرآن الكريم، وهي سور:
 والطها) و(الكهفت) والص".
عاتب الله آدم عليه السلام لاستجابته لاغواء إيليس، وتوبته مما أقدم عليه، قال عز

( الظر: الوارف في مشروعية التريب على المحخالف عبدالعزيز الجربيع ص9 9.
[الأعراف: 1 ].
عتاب من الله تعالى لبني آدم على قلة شكرهم


 عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام: لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنةٌ ألم أن تتأسوا به، ولا تتخلفوا عنه، وتصبروا على الحرب ومعاناة الشدائد، لمن كان يرانيرا يرجو ثواب الله، والفوز بالنجاة في اليوم الآخر، وقد قرن الله الرجاء بكثرة ذكر الله( الـ، .

. Y Y أن آدم عليه السلام أخطأ في أكله من الشجرة الثي نهاه الله عن الاقتراب منها؛ ولكن هذا الخطا لم الم الم يكن مقصودًا، بل كان عن ضعفن ونسيان،

 W. معة رحمة الله وفضله، وسابغ كرمه، وتبوله لتوبة التائبين، كما قال تعالى:
 لازب، ومن حمأ مسنون، كما نصت على ذلك العديل من الآيات، نحو قوله تعالى:
[السججد: V].
ه . اقتضت إرادة الله أن يجعل في الأرض خليفة، هو آدم ومن توالد من ذريته، كما قال تعالى:

 : ألٍِْ
. [170
7. أن العداوة بين إبليس وذريته، وبين آدم وذريته عداوة قديمة ومستحكمة ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن
(4) (5) كَا
 وقال سبحانه:
 وقال عز من قائلل: وها

 من الله تعالى وتوبيخ وتنبيه على الخطال، حيث لم يحذرا ما حذرمما الله من عداوة

إبليس|"




ما يستفاد من القصة:
تضمنت قصة آدم عليه السلام العدلديد من
الفوائد والعبر، نذكرها فا فيما يلي: ا. أن آدم عليه السلام أبو البشر، وهير، وهذا ما تكاد تجمع عليه جميع الديانانات السماوية، حيث كان آدم يتبوأ منزلة في الجنة، لكنه لما استجاب لغب الغواية إبليس وإغرائه، أخرج منها إلى الأرض، وتوالدلدت منه ومن زوجه البشرية، كما قال تعالى:
$\qquad$
 عليه السلام: وهذا نوح عليه السلام لما سأل الله ما ليس له به حق في ابنه أن ينجيه، فقال:
 وَ

قال ابن عانور: מالنداء هنا نداء دعايٌ، فكانْه قيل: ودعا نوحّ ربه؛ لأن الدعاء يصهر بالنداء غالبّا، والتعبير عن الجلاللة بوصف الرب مضافًا إلى نوحِ عليه السلام تشريفّ لنوحِ وليماءٌ إلىى رأفة أللهِ به، وأن نهيه الؤوارد بعدهُ نهي عتابِ|"(1). فماذا قال اللك تعانى؟؟
قال تعالى: .
 حذره من الجهل، وأن هذا السؤال ليس كك إنما للجاهلين (4). وييدو في ظاهر تلك الآيات أن اللهعاتب
 وِ وأن يكون نوح أخطأ| وحقيةة الأمر أنه كاد أن يسالل نوح ريه أن ينجي كافرًا -ولا يجوز
(Y) الظُ: الوارف في مشروعية التريب على

V. V. أن المتقلب في نعمة يجب أن يحانظ عليها، ويشكر الله ويدعوه بدوامها، ولا يعمل عملَّ فيه مخالفة لأمر الله؛ لأن كفران النعم مذهب بها، وقد قال

 [إيراهيم:
^.أن قوة الإيمان تتغلب على كيد
الشيطان، وأن عباد الرحمن ليس لإبليس عليهم سلطان، قال تعالى
مخاطبًا إيلس ومبشرّا عباده المؤمنين:
 [الحهبر: بء].
4. خروج آدم عليه السلام من الجنة،

وتحذيره وذريته من إغواء إبليس وكيده، قال تعالى:


 هذه أهم القضايا الرئيسة التي أبرزتها تصة آدم عليه السلام كما عرضها القرآن الككيم، وهي في مجملها تبرز صورة ألصراع بين الحق والباطل، ويين الإنسان وعدوه الأول والأنير إبليس الرجيم.

شيء عجل بك عنهم على سبيل الإنكار، وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد المضروب، ثم تقدمهم شوقًا إلى كلام ريه، وتنجز ما وعد به، بناء على الجتها ولهاده وظنه أن ذلك أقرب إلى رضا الله تعالى، وزل عنه أنه عز وجل ما وجا وقت أفعاله إلا
 المتعلقة بكل وقت، فالمراد بالقوم: النقباء، وليس لقول من جوز أن يراد جميع قومه وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صحيح.
 سبب العجلة، فكان الذي ينطبق عليه من الجواب أن يقال: طلب زيادة رضاك أو الشّوق إلى كلامك وتنجز موعدك، وقوله:
 كما ترى غير منطبق عليه.
قلت: قد تضمن ما واجهه به رب العزة

## شُيئين:

أحدهما: إنكار العججلة في نفسها. والثاني: السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه، فكان أهم الأمرين إلى موسى بسط العذر، وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه، فاعتل بأنه لم يو يجد منى إلا تقدم يسير، مثله لا يعتد به في العادة ولا يحتفل به، وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهمّ، ثم عقبه بجواب السؤال عن السبب، فقال:

له ذلك- لجهله بكفر ابنه، فيحذره الله ألا يسأل ما لا يعلم. ويرفع الله قدر نبيه بأن يرتقي به من أن يكون من الجاهلين بأن ينهاه عن السؤال بغير علم؛ بينما الأمر واضح أْ أنه طالما استثنى الله ابن نوح فإن الولد كافر، وماذا في ذلك؟ فالله يهذب أنبيائه ويعلمهم؟ يكونوا قدوة لأتباعهم المؤمنين. وبعد أن ذكر الله تعالى هذه الزه الزلة ومعاتّتبه إياه عليها، ذكر توبته منها، ورجوعه إليه، واستغفاره إياه واعترافه على نفسه بالجهل لها، فقال -جل جلالهَ-:
 [هود:]




- ${ }^{(1)}$ [ 8 V : D ]

ثالثًا: عتاب الله سبـحانه وتعالى لموسى
عليه السلام:
مما ورد في كتاب الله تعالىى، ويدل على معاتبته له، قوله تعالى:



(1) انظر: بحر الفو ائد، الككاباذي صعOV.
 كفالتي، وقيل: اجعلها كفلي، أي: نصيبي،
 في الكلام والمحاورة يقال: عز فلان فلانًا

إذا غلبه.
الثاني: تركه قضاء حوايُج الناس.
فنبي الله داود قد آتاه الله الحكمة و وفصل الخطاب، وجعله خليفة في الأرض ليحكم بين الناس، فهذه مهمته وهذا منصبه وهذه مؤهلاته، لكنه قسم زمنه إلى أثلاث: يوم يوم

 سبحانهه وتعالى في محرابه، ولكن هل الرس الرسل بعثوا اليعتكفوا في المحاريب؟ وهل القضاة يتركون القضاء بين الناس ويعتكفون؟ لا. فأداء الواجب مقدم على ذلك، الك الملما حصل من داود عليه اللسلام ما حصل وكا وكان الخلطاء في حالة لا ترضى، بعث الله له ملكين تسورا عليه المحراب قالوا: نحن خصممان بغى بعضينا على بعضى،
 تحتاج إلى قضاءء رجل وجل عنده تسعة وتسعون نعجة والثاني عنده واحدة، فقال صال واحب التسعة والتسعين: أعطنيها أكمل المائة، وهذا ظلم لو عرضته على طفل صغير لقال:

هذا ظالمه، ولا حاجة إلى قاضي صاحب
.
ولقائل أن يقول: حار لما ورد عليه من

(المنطبق المرتب على حدود الكلام|"(1) اللهي
رابعًا: عتاب الله سبحانه وتعالى لداود
عليه السلام: علا
معلوم ثناء الله تعالى على داود عليه اللسلام في كتابه الكريم، فنبي الله داود قد آتاه الله الحكمة وفصل الـخطاب، وجعله خليفة في الأرض ليحكم بين الناس. واختلف أهل العلم في سبب عتاب الله

له على قولين:
الأول: طلبه من أحد جنوده أن ينزل لد
 ووجه العتاب فيه: ارتكابه خلاف الأونى. والتمس أصحاب هذا القول أن ذلك مشابها لما كان عليه المهاجرون والأنصار في بادئ الأمر.
قال ابن جزي:

 والأخوة هنا أخخوة الدين، والنعجة فلية في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى وعلى أنثى
 وانظر: مفاتيح الغيب، الرازي MY/KY.

الله الججبال معه بالتسبيح، ويجمع الله الطير عليه حينما يسبح فتسبح معه، وهو شديد الأوب إلى الله ويفتن بامرأه؟! والله ولا

حتى المدجنون يصدت هذا. إذاًا سياق القصة يدل على نزاهة نبي الله

 وعلى كلا القولين بعد أن ذكر الله تعالىى هذه الزلة ومعاتتهه إياه عليها، ذكر تويته منها، ورجوعه إليه، واستغفاره إياه، فقال جل جلاله:
 خامسًا: عتاب الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام: قال تعالى:
 اختلفت أقوال الممفسرين فيما فتن فيه سليمان عليه السلام، وكلها متلقاة من قصص أهل الكتابب، والله أعلم بالصّواب قال أكثر المفسرين: (تزوج سليمان عليه السلام امر أة من بنات الملوكيك، فعبد الصنم في دار0، ولم يعلم بذلك سليمان، فامتحن بسبب غفلته عن ذلك|(ع)





اجتهاد قد أوتي الحكمة.
إذًا القضية منتهية.
لكن ليرشد نبي الله داود بأن مهمته
ليست الاعتكاف لِ
 ألكَّلِّحَّتِ
 يبغي بعضهم على بعض وهو معتكف في محرابه، وما دمت تعترف بأن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، فلماذا تتركهم ومهمتك الأساسية الخلافة في الأرض، وقد آتيناك الحكمة وفصل الخطاب؟ لماذا تعطل هذا وتأتي إلى محرابك تعتكف؟ قال أصحاب هذا الثقول: پهذه هي حقيقة الفتنة المذكورة في سورة ص، ولن يكون للمرأة دخل في هذه القضية البتة؛ لأن الله قدم لهذه القصشة، فقال:
[IV:ص:]
وإضافته بصفة الععبودية أعظم في الثتكريم [IV:صم

صاحب القوة المعنوية والقوة المادية.


الله.

[ص:
سبحان الله! إنسان أعطي القوة، ويسخر

سادسًا: عتاب الله سبحانه وتعالى لمححمد صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأدلة على صدق القرآن وعلى صدق نبي الإسلام صلى اللى الله عليه وسلم، وعلى صدق صلى حملة الإسلام من الصحابة عتاب الله الثابت حتى الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، فكم من آية في كتاب الاب الله يعاتب ربنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عتاب توجيه، أو عتاب تنبيه، أو عتاب تحذير

وقد عاتب الله سبحانه نبيه في خمسة مواضع من كتابه: في الأنفال، وبراءة، والأحزاب، والتتحريم، وعبس (0) . حادثة ابن أم مكتوم:
من أوضح ما جاء من العتاب في القرآن قوله تعالى يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم، وقل جاءه أحد المسلمين يسأله في أمور الدين، وهو الصححابي عبد الله بن أم مكتوم، وكان الرسول ساعتئلٍ صلى ولى الله عليه وسلم في حديث مع طائفة من المشركين مؤملاً أن يفضى به الحدليث إلى لإيمانهم، فلم يعن بأمر هذا المسسلم السائل، بل أعرض عنه عابسًا، فنزل (7) قوله سبحانه: (0) انظر: البرهان في علوم الثرآن، الزركشي . $1 \varepsilon-1 r / r$
(7) أخرجه الترمذي في سنته، أبواب تفسير الثقرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلمه، باب ومن سورة إذا الشمس كورت، رقم الشبر

وقيل: سبب فتنته قربانه بعض نسائه في
الحيض، وقيل: احتجابه عن الناس ثلاثلة


(أي: اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة||(Y) وقال الألباني: أقرب مان قيل فيل فيه: أن المراد بالفتنة كونه لم يستثن في الحديث اللذي قال: (لأطوفن الليلة على سبعين
 سبيل الله، ولم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن، فلم تحمل إلا امرأة واحلدة وجاءته بشق رجل) بلم (ب)

 هو هذا، والجسد الملقى هو المولود
شق رجل (乏).

وبعد أن ذكر الله تعالي هذه الزلة

 أَأَبَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: إيبجاز البيان عن معاني القرآن، أبو } \\
& \text { الثقاسم النيسابوري VIY/r } \\
& \text { تفسير الثقرآن العظيم (Y) تالوري (Y) } \\
& \text { ( أخرجه البخخاري في صتحيحها، كتاب الـجههاد } \\
& \text { والسير، باب من طلْب الؤلد للنجهاد، } \\
& \text { رقم } \\
& \text { الأيمان، باب الاستشناء، } \\
& \text {.170\& }
\end{aligned}
$$

لهما، فهذا العتاب يحمل في ثناياه عذر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما تصدى لمن استغنى إلا أملًا في هدايته وإرشاده. وقد يقسو القرآن في العتاب، بعد أن يكون قد استخدم الرفق واللين؛ وذلك في الأمور التي يترتب على التهاون فيها ما يودي باللدعوة. كما ترى ذلك في قوله سبحانه:厤


 قِكيـلُ
 شَيْمَّ وَّا
.[rq-r^
ولعله بعد رفقه بهم وبيانه لهم أن متاع الايحياة الدنيا قليل إذا قيس بمتاع الآخرة، رأى ألا يقف عند هذا الحد من الموازنة،
 لأنه يمس أساسًا من أسس نشر الدعوة؛ لتأخذ طريقًا إلى النصر والنجأح كما في قوله تعالى:
 وَألهَّ يُرِيدُ
 عَظْ

件
 نَّمَّ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرمه بعد هذا الأعتاب من الله. قال الثوري: ا(فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول: (مرحبًا بمن عاتبني فيه
 وهذا العتاب بدأ متحدثًا عن الغائب، وكأنه بذلك يريد أن يرسم الصورة لرسوله على لوحة يراها أمام عينيه على وجه غير اير وجهه، لتكون الصورة واضحة القسمات،
 اتجه العتاب إلى الخطاب في رفق قريب من العنف، مبينا ما لعله يرجى من الـخير من
 عني به النبي ومن أعرض عنه، فهذا مستغن لا يعنيه أن يصغي إلى اللدعوة أو يطيعها، والآخر مقبل تملا قلبه الخششية ويدفعه الإيمان، وقد سجل القرآن معاملة الرسول
 الّموصول الؤادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول ص• •الّا التجامع لأحكام القر آن، الثقرطبي Y/ 19 Y

تحريم ما أحل الله له： قال تعالى： （1）（C）＂${ }^{\circ}$
 ［ $[$－1 1
نهيا متاب من الله لنيه محمد صلى الله عليه وسلم، حين حرم على نفسه سريته مارية أو شرب العسل؛ ؛ راعاة لخاطر بعض زوجاته، في تصة معروفة، فأنزل اللله تعالى منه الآيات： أنعم الله عليه بالنبوة والوحي والرسالة居 الله بها عليك وعلى أمتك．
 ， لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورنع عنه اللوم، ورحمه، وصار ذلك التحريم الصمادر

 ， لكمّ، وقدر ماب تنتحل أيمانكم قبل الحنث، وما به الكفارة بعد الحنث، وذلك كما في توله تعالى：四： ．av
إلى أن قال：


أما إذا لم يتصل العتاب بمثل ذلك من مهمات الأمور، فإن العتاب يرق ويلين، كما
居 وَوْتُدَ
ك كوله


$$
\text { [التتحريـم: } 1 \text { ]. }
$$

فمعرفة الصادق والكاذب إذا كانت قد
 إليها في فرصة أخرى، وتحريم اليم النّبي صلى النى الله عليه وسلم لما أحل الله الله له مسالة الها شخصية ليس لها من الأثر ما للجهاد من آثار
قال العلماء：ما فعله ابن أم مكتوم كان
 الله عليه وسلم مشغولٌ بغيره، وأنه يرجو إسلامهمه، ولكن الله－تبارك وتعالى－عاتبه؛ حتى لا تنكسر قلوب الضعفاء والمسساكين؛ وما فعله النبي صلى الله علي عليه وسلم كالن نوعًا من المصلحة؛ لأنه بإسلام هؤلاء القوم تسلم القبيلة كلها، إلا أن الله تبارك وته وتعالى وجهه إلى الأولى والأحسن، وها وهو أن النظر
 الإلقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم（1）

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: الكجامع لأحكام القرآن، القرطبي } \\
& \text { 9 ا ع } \\
& \text {. } \varepsilon \wedge \circ / \varepsilon
\end{aligned}
$$

وسلم. فقال ابن كثير: هاختلف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل: نزلت في شأن مارية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمهاه ثُم ساق الأحاديث في تلك القضية ولمية ثم قال: والصححيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، ثم ساق الأحاديث،(Y) ، وقال الطبري -بعد عرض الروايات-: (والصواب من القول في ذلك أن يقال: كان اللني حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئًا كان الله قد أحله لها لها وجائز أن يكون ذلك كان جاريته، وجائز أن يكون شرابًا من الأشربة، وجائز أن يكون كان غير ذلك، غير أنه أي ذلك كان فإنه كان تلحريم شيء كان له حلالًاَ، فعاتبه الله على تحريمه على نغسه مأ كان له قد أحله، وبين له تحلة يمينه في يمين كان حلف بها مع تحريمه مانـ ما حرم على نفسه||(ب) وقال السعدي: لاهذا عتاب من الله لنبيه محمد حلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سريته مارية أو شرب العسل|"(گ)

 ( $\left.{ }^{( }\right)$ في أسبالب (ع) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص^NY، المتحر في أسباب نزول القرآن،


[المائدة: 9^19].
فكل من حرم حلالًا عليه، من طعام أو شراب أو سرية، أو حلف يمينًا بالله، على فعل أو ترك، ثم حنث أو أراد الحنث،

 أحسن تربية، في أمور دينكمب ودنياكم، وما به يندفع عنكم الشر، فلذلك فرض لكِ لكم重 النذي أحاط علمه بظواهركم ويواطنكم؛ وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم بهـ فلذلك شرع لكم من الأحكام، ما يعلم أنه موافق لمصالحكم، ومناسب لأحوالكمم. ومعنى العتاب ظاهرٌ في هذه الآيات، كما في قوله تعالى:「 وكلاهما له علاقةٌ بالُجانب الشخحصي؛ سواءٌ ابتغاء مرخاة الأزواج، أو استرخاء اله صناديد قريشِ، وهذا مما يدل على ألن ألن التشريع الإسلامي لا مدخل للأغراض - الشُخصية فيه

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآيات،
مع اتفاق مضمونها بأنه كان لتحريم شي؛ حلال؛ طلبًا لرضا أزواجه صلى الله عليه

[^0]وتفصيل ذلك: أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان في أول أمر الإسلام ابنًا للنبي
 (زيد بن محمدل" وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة عمته زينب بنت جرس رضي الله عنها، فلما أبطل الله تعالى التبني نسب زيلٌ لأبيه حارثة.
ثم إن زيدًا رضي الله عنه اشتكى لنبينا صلى الله عليه وسلم من زوجته زينب رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبره ويذكره بتقوى الله تعاللى، وبعد ذلك الإبطال للتبني يوحي الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن زيدًا سيطلق زوجته وأنها ستكون زوجة له، فأخفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر -وهو تزا تزوجه اليا بزينب مستقبلًا ع عن الناس ولم يبلده لأحد، ولم يكن وحيًا مأمورًا بتبليغه، وإنما خبر سيتحقق، وقد حصل فعلّا وأن أن طلق زيد زوجته زينب، وتزوجها النبي صلى الله عليه

وسلم.
فليس في قصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ما يقلح في مقامه، ولا ما ما
 في ذلك من أقوال تخالف ما ذكرناه فكله ضعيف مردود.
قال ابن العربي: (إإن قيل: لأي معنى قال
أخرى)، 1/ • 17، رقم IVv.

الزواج من زينب رضي الله عنها:
عاتب الله نبيه في سورة الأحزاب، فقال
تعالى:

. ${ }^{[r} \vee$
قال ابن العربي: اتـخشى الناس أن
 فهذا عتاب من الله تعالى له صلى الله عليه وسلم أنه أخخىى ما سيبديه ربه تعالى المى، وأنه خشي من المنافقين وأهل السوء أن يطعنوا فيه عندما يتزوج من مطلقة ابنه بالتني!
قال أنس بن مالك رضي اللك عنه: ضالو كان رسول الله صلى رالى الله
 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (اولو كان محمد صلى الْله عليه وسلم كاتمًا شيئًا






(1) (1) أحكام القرآنّ
(Y) أخرجها البخاري في صحيده، كتاب التو حيدل،

.vEr.
 باب معنى قول التّله عز وجل: (ولثقد رآه نزلة

عليه وسلم بتزوج زينب بعد طلاق زيد لها فيه حكمة عظيمة، وهي تقرير إبطال التبني تقريرًا عمليًا من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حتى يعلم الجميع أن الابن من التبني ليس له أحكام الابن من الصلب، فزوجة الابن من التبني حلال لمن تبناه، وهذه الحكمة تفوت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب ابتداءً. والتطبيق العملي للأحكام الشرعية يختلف في قوته وأثره عن الواقع النظري، وخاصة فيما يتعلق بأمر مشتهر في الجاهِلية ويراد القضاء عليه.
ومن أمثلة ذلك: إفطار النبي صلى اللّه عليه وسلم في السفر لما شق الصيام على الصحابة، ولم يكتف بأمر مهم بالإفطار . فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان نصام حتى بلغ كراع الغميم ثصام الناس، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقلجِ من ماءٍ فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربّ، نقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس ثد صام نقال: (أولئك . العصاة، أولئك العصاة) (ب)
وفي ذلك يقول تعالمى: (Y) أخرجه مسلم في صحيحمه، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والثُطر في شهر رمضان

 وقد أنخبره الله أنها زوجه؟ قلنا: أراد أن يختبر منه رغبته فيها أو رغبته عنها، فأبدى له زيد من النفرة عنها والكرامهة

فيها ما لم يكن علمه منه في أُمرها. فإن قيل: كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لابد منه، وهذا تناقضى قلنا: بل هو صحيح للمقاصد النصحيحة لإقامة الُحجة ومعرفة العاقبة، ألا ترى أن الله تعالىى يأمر العبد بالإيمان، وقد علم أنه لا يؤمن، فليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق

 وإذا كان الله يعلم أن زواج زيد بزينب لن يستمر إلا سنة واحدة ثم يتزوجها محمد صلى الله عليه وسلم: فلماذا لم يأمره بالزواج بها ابتداءً؟ فيجاب عن ذلك بأنه لا يجوز للإنسان أن يقترح على الله تعالى ماذا يفعل؟ ولا ولا أن يعترض على فعله؛ وذلك لكمال علم الله تعالثى وحكمته وقدرته، فلا يفعل إلا ما فيه الاحكمة والمصلحة التي كثيرًا ما تغيب عن الإنسان ولا يعلمها، قال الله تعالى: لا
 ثم أمر الله تعالى الرسول صلى الله



وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه، وهو كائن لا محالة، كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم|(1) عـيم
وأوضح منه فيما نريده ما قاله الطاهر ابن عاشور رحمه الله حيث قال: اوأشار إلى حكمة هذا التزويج في إقامة الشريعة، وهي إبطلا الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل الهو زوجة فلما أبطله الله بالقول إذ قال: عالِّ أَ أكد إبطاله بالفعل؛ حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج أن يقول قائل: إن ذاك وإل صار حلالًا فينبغي الئنزه عنه لأهل الكا الكمال، فاحتيط لانتفاء ذلك بإيقاع التزوج بامر الأة الدعي من أفضل الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين (اللام) و(كي) توكيد للتعليل، كأنه يقول: ليست العلة غير ذلك ${ }^{(Y)}$
فكيف لتيلك الأحكام والفضائل أن تظهر لولا وقوع التبني فعليًا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزويجه لابنه في التبني من ابنة عمته، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منها بعد إبطال التبني؟

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




. [rv



أي: إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك
لكلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، أي: الأبناء من التبني؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له: زيد بن مححمد. فلما قطع اللهه هذه النسبة بقوله تعالى:保重
 أكلَمِيِل الْ ثم زاد ذلك بيانًا وتأكيدًا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة؛ ولهذا قال في آية التحريم:
 ليحترز من الابن الدعي؛ فإن ذلك كان

 لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج معك، وفي التخلف عنك من قبل
 لأي شيء أذنت لهم؟! "ا ما كان يننغي لك أن تأذن لهم في التخخلف عنك إذ قالوا لك: لو استطعنا لخر جنا معكا حتى تعرف من له العذر منهم في تخلفه، ومن لا عذر له منهم، فيكون إذنك لـك لمن أذنت له منهم على علم منك ونك بعذره وتعلم من الكاذب والمتخلف نفاقًا وشكا في دين الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل
 لَهُهت أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا قال قتادة: قوله:受 الآية، عاتبه كما تسمعون ثم أنزل الله ألتي في سورة النور، فرخصص له في أن يأذن



فجعله الله رخصة في ذلك من ذلك. قال عمرو بن ميمون الأودي: اثنتان

التجاوز عن المتخلفين عن غزوة تبوك:

عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في
 عن غزوة تبوك؛ وذلك مصداق قوله تعالى:病

[ التوبة: ع٪]
فتضمنت هذه الآية عتاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أذن لمن طلب منه التّخلف عن النفور والنهوض إلى تبوك، وكان من السياسة الرشيدة عدم الإذن لأحد حتى يتميز بذلك الصادق من الكاذب.
 تجاوز عنك ولم يواخخلك، وقدم هذا اللفظ على العتاب الذي تضمنه الاستفهام أَذِنتَ لَهُرْ تعهُ تعيلّا للمسرة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لو أخر عن جملة العتاب لأوجد خوفا وحزناّا.

 على اللإذن للمنافقين بالتخلف عن الخروج إلى تبوك (1)
قال الطبري: (هذا عتاب من الله تعالىى ذكره، عاتب به نبيه في إذنه لمن أذن له في التخلف عنه حين شخص إلى تبوك لغزو (1) انظر: أيسر التفاسير، الـجزائري (1) YY

فجعلها صلى الله عليه وسلم خاتمة عمله في هذه المسألة أن لا يصلي على من علم نفاقه وكفره وضرره على الإسلام والمسلمين. ثالثًا: الأساليب الرقيقة في عتابات الر سول صلى الله عليه وسلم: المتتع لمواقف العتاب للرسول صلى الله عليه وسلم يجده عتأبا لصالحه -عليه الصالاة والسلام-رحمةً به، وشفقةً عليه، لا كما يقول البعض: إن الله تعالى يصحح للرسول خطأ وقع فيه (ث). فالقرآن يتتهج في العتاب نهجًا فريدَا، جامعًا فيه بين العلوبة والرقة والثوة، وهذانيان أمران أساسان في كل عتاب ناجحع لأن العتاب مقام يتضضي نوعين من المعاني والألفاظ؛ لأنه لا يكون إلا عن تتصير أو خطأ، هذا أحد سبييه الأقوى، ولا يكون إلا حين يرجيى من المعاتب عود إلى الجادة، وتوخي الصوابي. وعتاب القرآن الذي يهمنا هنا: عتاب الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عتابه ناجحا لاشتماله على تلك الخاصتين:
هـ تا تذكير بما كان مما استوجب العتاب. * : وإغراء على الرجوع إلى الحق والحث

فعلهما رسول الله لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين، وأخذه من الأسارى، فأنزل الله: .

ربه|(1)

الصلاة على المنافقين:
أتى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلون لما مات أبوه المنافق عبد الله بن أبي بن سلول رأس المناففين، وحربة الحاسدين
 أعطني قميصك حتى أكنْ أبي فيه. وأبوه عدو للإسلام، لكن الرسول عليه الصصلاة والسلام تقديرًا لابنه المسلم المؤمنن، أمطاه الماه قميصه، فكفن هذا المنافق فيه؛ جزاءٌ لابنه، وإكرامًا له. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه، فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: (أنا بين خيرتين) قال :
 [التوبة: •^].



(Y) أخرجه البّخاري في صحيحه، كتاب الـجنائزي،
 ومسلم في صحيحه، كتاب صفات المات المنافقين


ويسميه اللسكاكى: التفاتًا(1) إذ لا يشترط أن يسبقه التععير بواحد من طرقه الثلاثة، وايَا كان الخخلاف بينهم فإن المؤدى واحد كراهة إسناد ما لا يليق بالرسول على سبيل

الخطاب.
وخفف منه أيضًا أن القرآن أبان أن ما
 بل لباعث من بواعث الرسالة التي جاء بها، وهو حرصه الشديد على هداية هؤلاء الناس، فكآنه أراد أن يستميلهم بحديثه وإقباله عليهم. كما أن في التعبير بضمير المخاطب في
 الإيناس بعد الإيحاش، والإقبال بعد توهم الإعراض، أما ابن أم مكتوم فمؤمن لا يتأثر بمثل هذه الأعمال التا التي بدرت الما من من الرسول عليه الصلاة اللسلام لمصلحة دينية توقعها هو. فهكذا يكون العتاب الرقيق باستخدام الألفاظ الرقيقة التي لا تؤثر سلبّا على نفس سامعها، بحيث ينسى أنه عتاب ويتحول إلى الٍى مدافِ ومجادلٍ عن موقفه؛ لُيثبت أنه على صوابِ، ولا يؤتي العتاب -في تلك الحالة الة ثمرته المرجوة.
وانظر إلى لطف العتاب في قوله تعالى:保
(1) انظر: مفتّاح العلوم السكاكي صIv0.

عليه بما يثيره النص من بوارق الأمل، وأسباب العفو. فمن عتاب الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يتجلى فيه هذا المعنى: قوله تعالىى:


回 (II)
 . $17-1$ - 1 : 1 :
وهذا أشد عتاب وجهه الله لرسوله عليه الصلاة السلام، وبين له فيه كثيرًا من الحقائق، وفي هذا العتاب -مع شدتهاشتمل القرآن على كثير مما يخففه. ويبين حسن نية الرسول -عليه الصلاة اللسلام- فيما بلدر منه حين أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم وأقبل على وفد قريش يحاورهم، فقد خفف من شلدة هذا العتاب أن الله لم يسند العبوس والتولي للرسول مواجهاًا له به، فجاء مسندًا إليه على طريقة
 وتوليت وهو مقتضى الحال ترقيقًا له في العتاب حتى لكأن العابس والمتولي شخلي آخر غير محمد عليه الصلاة السلام، والجمهور يسمون هذا السلوك القولي: وضع الغيبة موضع الخطاب.

بالعفو قبل العتب، ولو قال له ابتداة:

فمثل هذا الأدب يجب احتذاوْ في حق
سيد البشر عليه الصـلاة والسسلام| ${ }^{\text {(Y) }}$
وقوله تعالى:

[التحريم: 1].
 تعظيم لشأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي الكريم يعد كالذنب، وإن لم يكن في نفسه كذلك، وأنْ عتابه صلى الله تعالى عليه وسلم - لُيس إلا لمزيد الاعتناء به، وقد زلم الز الزمخشيري ها هنا كعادته، فزعم أن أن ما وقع من تحريم الحم الحلال المحظور لككنه غفر له عليه الصلاة

والسالام" (r)
 يوحي بأن هذا الحرمان من شأنه أن يستوجب المؤاخذة، وأن تتداركه مغغرة الله ورحمته، ومو إيحاء لطيف|(8)
ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم(0) عن
(Y) الانتصاف فيما تضمنه، الكشاف، ابن المنير
r/rvz /re-مع الكشاف.

وانظر: خصائصص التعبير القرآني وسماته

.rVY
. ( ( ) ( )

## 

 [التوبة:فمبالغة في لطف عتاب الله له صدر
العتاب بالعفو من أول الأمر، وقدم على ما ما

وأن العتاب الرقيق يدل على عظم منزلة المعاتب عند المعاتب، أن يبادره بالعفو، نمّ يأخذ معه في ييان ما خالف فيه مما ينبغي آلا يكون.
وقد غلا الزمخششري في توجيه هذه
 عن الجناية؛ لأن العفو رادف لها، ومعناه:

أخطأت وبئس ما فعلته( (1) وغلوه في هذا التوجيه ظاهر؛ لأنه حمل الكلمة ما ليس من طبيعتها، وصرح بما لم يصرح به الله في كتابه، ولو كان هنا ملا النيا يقوله الزمحششري مطلوبًا لله من هذه الآية لما منع مانع من ذكره. ولو أنه فسر قوله تعالى:
 عَناكَ
 وقد تعقب ابن المنير قول الزمخششري، وخطأه فيه.
ثم قال: اولقد أحسن من قال في هذه
الآية: إن من لطف الله تعالى بنيهي أن بدأ
(1) انظر: الكشاف، الزمتخشري YV\&/r. (1)
 .[7v

فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف آثر السلامة، وهو رأي كثير من أصحابه، ولكن الله -تبارك وتعالى - أرشده

 وكبار أهل الضـلال، فالأولى معهم القتل
 والثدعوة في بداياتها، وتحتاج إلى ألن تظهر بمظهر القوة بين قبائل العرب، ولاب، وكان هذا هدفًا لا يعدله المال، ولذا سمي هذا اليوم بيوم الفرقان لعظمته في تاريخ اللدعوة. فعاتبه الله بقوله: فالخطاب ليس موجهاً مباشرة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى: لا يحق لأي نبي مهما كان أن يكون في هذا الموقف وعنده أئمة الككفر اللذين حاربوه وأخرجوه ومكروا به، وأرادوا قتله أن يعفو

عنهم.
وهكذا يكون العتاب الرقيق الذي لا يوجه مباشرة إلى الملوم؛ حتى لا يتشاغل بالدفاع عن نغسه، وينسى في ظل الـجو شديد السخونة أن يتعلم ويفهم المراد من التوجيهات السديدة، والنصائح الرشيدة، ويغهم عن اقتناع ورضا نفس أن الأولى هو
فعل ما يرشد إليه الُعاتب.

ابن عباسِ رضي الله عنهما أنه قال: (لما أسروا الأُسارى في بلر ثال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرِ وعمر : الاري ترون في هؤلاء الأسارى؟) نقال أبو بكري: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فديةً فتكون لنا قوةً على الكفار، فعسى الله أن يهلديهم للإِسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما ترى يا ابن الخطاب؟) قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكرِ ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أحناقهم، فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلالٍ -نسيبًا لعمر - فأضرب عنقه؛ فإن هؤ لاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكرِ، ولم يهو ما قا قلت، فلما كان من الغد جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرِ قاعدين يبكبان، قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبكي للذي عرض

 قريبةٍ من نبي الله صلى الله عليه وسلم،


$$
\begin{aligned}
& \text { والئير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، }
\end{aligned}
$$

انتباههم إلى العبرة والعظة من العتاب. ولقد حرص صلى الله عليه وسلم وسلم أن تكون الصيغ والكلمات معبرة وموحية بالحب والمطف والشفقة على محدثه؛ لُتنفذ هذه النصائح والكلمات إلى قلبه؛ فيتأثر بها ويعمل بمقتضاهاها وغيرها من المواقف التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح باسم أحد من صححابته، بل يقول: (ما بال أثوام يفعلون كذا وكذا)(ث) يعاتبهم بأسلوب مهذب رقيق، ليس فيه تجريح للمشاعر، ولا غض من قيمة الشخص الذي اقترف نحطأ، فكان صلى الله عليه وسلم مثلًا حيكا للصحابة في فقه التعامل مع الناس؛ قال أنس بن مالك رضي اللهع صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلًا في وجهه بشيء يكرهـه| (r)
بل كان يتعامل مع آهله -أعني زوجاته بهذا الفقه، فمن ذلك ما قصه ربنا -تبارك وتعالى- في سورة التحريم، حيث قال: و (Y) أخرجه أبو داود في سنهه، كتاب الأدب، باب
 وصحتحه الألبناني في السلسلة الصـحيحة رقم .r.7\&
أخرجه أبو داود في سنته، كتاب التر جلمل، باب
 وضِعفه الألبّاني في ضعيف أبي داود، رقم

ولقد تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا فقه العتاب وفنه من أحاديث وموا وماقف الأنبياء التي قصها الله -تبارك وتعالئى عليه، وأعلمه بها، فمن ذلك ما رواه ألبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزل نبيُ من الأنبياء تحت شـيرة شيرّ، فلدغته
 أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملةً
. ${ }^{(1)}$ ()
عاتب الله تبارك وتعالّى هذا النبي الذي
يقال: إنه العزير، بأنه قتل جماعة النمل لأنه للّغ من واحدة فقط، فاستدعى الله انتباهه وقال له: (فهلا نملةً واحلدة).
والناظر لقوله تعالى: (فهلا نملةً واحدة) يجد أنها لطيفة موجهة لما هو أرفق بهذا النبي؛ حيث إن الموقف لا يستدعي الشدة، فالخطب يسير، وأمة النمهل مهما بلغت لا تملك من أمرها شيئًا. وعلى هذا المنوال من العن الأدب الجم والفقه العميق لفن العتاب، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المواقف التي تحتأج إلى ذلك، وتوجيههم إلى ما هو أصلح وأولى، فكان صلى اللى الله عليه وسلم بذلك يهذب أصحابه ولا يلجئهم إلى الدفاع عن أنفسهمّ، بل يلفت (1) أخرجه البخاري في صحيحهي، كتاب بده الخخلق، باب دخلت أمر أة النار في هرة، رقم

في العتأب والمحاورة الرقيقة التي تجعل المعاتب لا يخرج عن حب معاتبه، ولا يجنح إلى الإعراض عنه، بل يسمع ويطيع؛ لأن معاتبه لا يبغي إلا صلاحهه وكماله سواء في الفعل أو القول. هذه بعضى المواقف من حياته صلى الله عليه وسلم التي تبرز وتوضح ما للعتاب من قيمة حيوية في ديننا وشريعتناء لعلنا نعتبر بها في عصر الجفاء والغلظة علها أن تبرد أكبادنا، وتطفئ نار قلوبنا، وتهدئ من

روعنا
ونلحظ ثلاثة جوانب في آيات الذكر الحكيم من عتاب لبعض الأنبياءوالمرسلين: أولها: إثبات بشرية هؤلاء الأنبياء، وأنهم وإن بلغوا قمة الكمالات البشرية فلا تزول عنهم صبغة البشر المخخلوق الذي تتنازعه الطاقات والثقوى المودعة فيه، فإن صلتهم بالملأ الأعلى، وسعيهم الحثيث لتطبيق ما يوحى إليهم، والمسارعة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى يجعل منهم قدوة لأتباعهم في الإيمان والعمل الصالح، إلا أن دواعي الحاجة الإنسانية من طعام وشراب وسير في الأسواق للكسب والمعاش، وعدم الاطلاع على الغيب ومستقبل الأيام، وما يعتريهم من مرض ونسيان وضعف في القوى الجسمية كل ذلك يؤكد بشريتهم، فلا يستطيعون
( ( ) موقع صيد الثفوائد.

全


ألْآْبَبِرُ
أي أن النبي صلى اللهعليه وسلم استكتم حفصة سرًا بتحريم الُعسل على نفسه، وأن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي؛ فذكرته حفصة لعائشة، فأظهره الله عليه، فعرف بعضـه وأعرض عن بعضي أي: قال لها: إن الله أوحى إلّي ما أفشيت من السر في تحريم العسل، وأنك أخبرت عائشة بذلك
وهذا الثتغاضي عن كثير من أخطاء الأحبة والمقربين من شيم الكرام الأخيار الذين لУ يلومون أحبابهم على كل ما يفعلون، أو يأتون من أخطاء، ولكن يكفي التعريض بيعضها والكف عن البعض الآخر . ويعد هذا من قمة فقه العتاب وفنه بمكان، لا يصل إليه إلا من تأدب بآداب القرآن، وتعلم من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم.
 وقال سفيان: اما زال التغافل من فعل

وعلى هذا يجب علينا أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الأساليب اللطيفة

[^1]النجاة منها، وإلى مذا الجانب أشار القرآن وضخمتئه، ونفت عنهم المزايا التي يتميزون الككريم في دحض شبهة من زعم أن عيسى بار با عن غيرهمّ، فنسبت إليهم كل نتيصة ظلمَا وزورًا فضلوا اوأخلوا، كما فعل اليهود في سير أنبيائهم، والمنهج العدل أن يعتقد في اصطفائهم من البشر لحمّل رسالة ربهـم وتبليغها إلى الناس على خير وجهي، وصلتهم بالملا الأعلى، وتلقيهم عن طريق الوي إليهم، وهي مكانة لا تدانيها مكانة غيرهم
من البشر .

．
فوجود النسيان والسهو من بعض الأنيباء تأكيد لهذا الجانب، من غير أن يؤثر على مكانتهم الرفيعة عند ربهم ومولاهم جل

جالها
ثانيها：جانب تربوي تعليمي：إن الأنبياء عليهم الصصلاة والسلام يمثلون قمة العبودية لله تعالى، وهم القدوة لغيرهم في ذلكا كما أن سيرتهم النذاتية هي النبراس لغيرهم أثناء السير إلى الله تعالى، فلئن وقع منهم بمقتضى الططبيعة البشرية ما يعاتيون عليه سرعان ما يرجعون إلى الله، ويلتجئون إلى عفوه ومغفرته، ويتئيؤون ظلال رحمته ورضوانه．
إن في رسم معالم التوبة والاستغفار واستدرار الرحمة والرضوان من خلان سيرة الأنبياء تشريعا للأمم، ولو لم تكن هذه




重侕


保
 كَ

 فبلوغ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه الدرجات العليا من التقبى والطاعة لا تخرجهم عن طبيعة البشر، ولا يجوز اتـخاذهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى． وقد ضلت الأمم السابقة في هذا الأمر فاختلطت عليهم المقايس، فبلغ من تقديسهم لأنبيائهم وصالحيهم أن عبدومه من دون الله، كما فعلت النصارى نضلوا وأضلوا．
وأبرزت بعض الأمم جانب البشرية فيهم

لنفسه شئون حياته الدنيوية، إن (الدعاء هو
العبادة) والشرائع الثتعبدية كلها من الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يشرع لنفسه، والمقربون إلى الله سبحانه وتعالى يدركون ما يليق بالذات القدسية من كمالات وما والـات تنزع عنها الذات الثقدسية من نقص ومحالال، والبشُر عاجزون عن ذلك، فما يكون كمالًا في حق البشر، قد يكون نقصًا محالًا على على الذات الإلهية؛ إن وجود الولد والز والزوجة والقرين والشريك من متطلبات الكياة الإنسانية، وتعتبر من الكمالات البشرية ومن

عدمها اشتكى من نقص في نفسه. أما بالنسبة لله تعالى: (A4)

 وَلَّها كِ عَبْدًا
(1) أخرجه أبو داود في سنثه، تفريع أبواب الوتر،
 في سننه، أبواب تفسير الثقرآن، باب ومن سورة البقرة، ال1/0، ماجه في كتاب الدعاء، باب فضل فلمل الثدعاء

رقم

قال التُرمذي: (هذا حديث حسن صحيح"، وصحصه ألألباني في صحيح الترغيب


الوقائع في سيرهم فأنى للمذنبين أن يدركوا
طريق الإنابة إلى ظلال رحمة ربهم إن في لُجوء آدم عليه اللسلام إلى ربه بالابتهال والإنابة我 [الأعراف:
وفي استسلام نوح عليه السلام لربه ورجوعه إليه، وإيثار رضوانه على ما تطلعت إليه نفسه بشأن ابنه أكبر المعالم الثمبار الثيوية إلى يوم القيامة

 وفي ابتهال ذي النون في بطن الدحوت

 [الأنبياء: Av]. زادٌ لمن وقع في ضيق الدنيا وتقلبات أحوالهاه، وسدت في وجهه السبل. وفي إنابة داود عليه اللسلام واستغفاره وإقباله على ربه بالطاعة والعبادة، إدراك للصلة بين العبل وخالقه ومولاه ومالكه
 وُوَنَابَ
 لو ترك البشر يشرعون لأنفسهم طريق التوبة والإنابة والاستغفار لما اهتدوا إلىى رضوان ربهم، ولضلوا كما خل من شرع

## العتاتر

信
 إن في ذكر هذه الألوان من العتاب إيجاد حاجز نفسي بين العباد وبين المعصية،

ومخالفة شرائع الله(1).
ومن أمم آداب العتاب التي تستبط من
الثقرآن الكريم:

1. عدم الإكثار من العتاب.

فلاتعتبعلى أخيك بكل كبيرةوصغيرة، وإذا كنت في كل الأمور معاتبّا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه؛ فكثرة العتاب تودي إلى التطيعة، فالابد من الحكمة في العتابر Y. Y. لا نترك العتاب مطلقًا.

فمن حين إلى آخر، إن رأيت من أخيك
 المحبة، والحرص على دوام الوصالى، فأكبر عقاب من الله عز وجل للكافرا عدم استعتابه،

 [النحل: £^] فالكافر لا يستعتب؛ لأنه خارج العناية الإلهية، أما المؤمن فيستعتب.

ب.
نعند العتاب لابد أن تذكر محاسن أخيك، وتشير إلى فضائله.
وفي ذلك فوائد -أي: في ذكر المحاسن


فالمؤمن مرآة أخيه، أن يكون القصد من العتاب مقصدًا شريفًا؛ لأجل النصح والتوجيه، وليس بتبع الزلات والسقطات، وروي أن رجآلا صحبِ رجلًا فلما أراد أن يفارقه قال له: أخبرني عن عيوبي، فقال:

سل غيري؛ فاني كنت أراراك بعين الرضا وعين الرضاعن كل عين عيب كليلة
ولكن عين السخط تبدي المساويا (ث)
فبعض الناس يفعل ذلك بشُكل منفر
للنفس والعياذ بالله، وهنا إذا حصل ذلك يخرج العتاب عن معناه الصحيح، ويصبا هذا التعاب هو الشرارة الأولى للعداوة، وهو الذي عبر عنه الشاعر بقوله( اغلى : فلـ العتاب فرب شر بل يكن لسان حالك وأنت تعاتب أخاك

أو زوجك أو ولدك:
أنت عيني وليس من حق عيني طبق أجفانها على الأقذاء

هـ هـتح للرجوع والعود.
وذلك عن طريق التماس العذر، فلا
 ثاروق الطباع.
ونسب لُعبد الثله بن معاوية بن عبد الثله بن

 ابن عبدربه
 العروس

دون نسبة.

والإشارة إلى الفضائل- فوائد كثيرة من هذه.
الفوائد:
أولا: ذكر المحاسن والثضائل هو
مدخل إلى تقبل العتاب، وتطيب لنفس صاحبك لما هو فيها. ففي الحّديث ألن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نعم الرجل عبل عبد الله لو كان يصلي من الليل) قالت: حفصة فكان بعد لا ينام إلا قليلآلا (1) وقال صلى الله عليه وسلم: (ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من نقهاء

المدينة) (ب)
بل املح على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب.
ثانتّا: من اللذل أن تذكر المساوئ والأخطاء، وتوجع قلب أخيك بتكرار ما
 شك أن هذا ظلم للعباد، أن تنقل عنهم شرهم، وتخفي خيرهم.

ع. سلامة المقصد.
(1) أخرجه البحخاري في صحيحه،، كتاب التهججل،




رقم Y\&VQ.

أخرجبه الترمذي في سننه، أبواب الُعلم عن




يغلق عليه الأبواب بعتاب غليظ جاف، ثم صلى الله عليه وسلم ويقول له: (إلن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا الثذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وتراءة القرآن) ${ }^{\text {(2) }}$
كلمات يسيرة، تخرج في رحمة وإشفاق، فتلامس شغاف قلب رجل البادية، فيرفرف قلبه حبورّا ويقول في ذهول: ا(اللهم - ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدَّا (0) ومن الرفق استخدام الُعبارات اللطيفة في إصلاح الخطأ والعتاب، فمثلًا حينما نقول للمخطئ: لو فعلت كذاء ما رأيك لو لو نفعل كذا؟ أنا أقترح أن تفعل كذا، عندي ونـو نظر أخرى ما رأيك لو تفعلها؟ فلا شك أنها أفضل مما لو قلت له: يا قليل التها ولهيب والأدب، وعديم المروءة والرجو اللألة ألا تفقه؟! ألا تههم؟! ألا تسمع؟! ألا تعقل؟! والعتاب يمحو كل ما يعتلي القلب من كراهية وأحقاد وأحزان.

## هو ضو عات ذات صلة:

الحوار، الدعوة، النصيحة
 باب وجوب غغسل البول وغيره من
 (0) أخرجهه البخاري في صحيحه،، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ^/ •1، رقم

يريده أن يعتذر منه، ألّم تر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه المتخلفون عن غزوة تبوك يعتذرون عن تخلفهمه، أخلذ بظواهرهم وقبل اعتذارهمّ، ووكل سريرتهم إلى الله تعالّى.
وتأمل صنيع الثافعي، قالل يونس الصدففي: (اما رأيت أعقل من الشافعي؛ ناظرته يومًا في مسألة ثم افترقنا، فلقيني فأخذ بيدي، ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم
 7. الرفق.

فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لم يلخل
الرفثق في شيء إلا زانه) ${ }^{(4)}$ (إن
وقال عليه السلام: (إن هذا الدين متين)
فأوغلوا فيه برفق!)
يدخل أعرابي المسجد فيبول في ناحية
منه، فيغضب عليه بعض الصححابة، ورسول الله صلى اللله عليه وسلم ينهاهم عن فعلهم هذا حتى فرغ الأعرابي، ثم يناديه رسول الله الثه


.1rorl


( أخرجه أحمد في مسنده، • • .rror



[^0]:    (1) انظر: أضواء البيان، الشنقيطي M/^/

[^1]:    
    

