


#  <br>  

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





## مقدمة

الحمد لهُ الذي أوجد البشُر في هذه الحياة الدنيا ولم يتركهم سدى، بل بين لمم سيله المادي إلى الصراط المستقيم، فأرسل لهم رسلا مبثرين ومنذرين، يأمرونه بالمعروف وينهونمه عن المنكر،

 حتى تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وجاهد في سبيل الدعوة إلى الإسلام وهمايته حتى لحت بالرفيت الأعلى وعلى آله وصحبه أبمعين.

وبعد فإن الله سبحانه لـا خلق الناس واستعمرهم في هذه الأرض أو جد فيهم الغر الغائز التي تدعو صاحبها إلى الاستجابة لندائها من غير حد ولا نظام، وأوجد لمم مح الغرائز
 من ضارها ليحولا عما يضر إلم ماينغع، وجعله مناط تكليفه ومركز مسؤوليته.

ولما كان العقل وحده في الغالب عاجزا عـن إدراك قيمـة الإنسان ووظيفتـه في هــنه.


 [الذاريات:707] وذلك بأن يرتب العبد سلوكه في هذه المياة على اعتبار طلب مـا يُـرضي الشه واجتناب ما يسخطه، وبين له ثمرة سلوك هذا الطريـق والنهايـة الـتميـة لالتزامـهـ أو | الحيدة عنه.

ولقد افترق الناس إزاء هذا البيان الإلمي إلى فريقين: فريق آمن به والتزم بتطبيق تعاليمه السامية، وفريق كفر به وناصبه العداء.


ومن المسلم به أن يكدث الصراع بين المؤمنين والكفار، لأن كل فريق يريد أن يتتصر لفكرته التي يؤمن بها.
 منذ بزوغ شمسه وقبل أن تكون له دولة وسلطان.
 وأصبحت الدولة فيها لأنصار هذا الدين، وشذ منهم طائفة شَرِقوا بهذا الدين ولئر ولم تقبله نفوسهـ التي استسلمت لأهو ائهم المنحرفة.
ولا لم يكن في ميسور هذه الطائفة الشّاذة أن تقاوم بالقوة دولة الإسلام التوية التية التي

 المدم والإفساد التي ستوجهها إلى هذه الدولة الناشئة، فسلكت سبيل النفاق حيث أعلنت إيانانها بهذا الدين وهي تبطن الكفر بـ بـ ولما كان خطر هذه الطائفة على دولة الإسلام عظيا، وبلاؤمه على المؤمنين جسيلا مع
 بعدما يظهرون لهم الأخوة والمودة، جلا الش سبحانه أمرهم في القرآن آن في آيات كثيرة وكشف أسرارهم، وهتك أستارهم وأوضح للأمة الإسلامية خطرهم حتى يكونوا منهم على حذر.


 لما حسابا ولمُ تُعلَّ لها عدة.


ولا كان وجود هذا النوع من الناس يتكرر كلم قامت للإسلام دولة وسلطان؛ كان ما يشغل بال كل مسلم غيور على دينه أن يعرف صفات هذا النوع الهابط نحو الرذيلة، وأن يدرك سبيل الملاص منه، حتى يأمن من شره ويؤدي واجبه نحو حماية دينه من بلائه. أما بالنسبة للمنهج الذي سرت عليه فإنني تد اعتمدت في نقل الروايات على كتب التفسير بالمأثور المثهورة؛ مثل تفسير الطبري، وتفسير ابن كثير، مع الموازنة والترجيح بين
الروايات واستبعاد الأخبار المردودة.

وفي شرح الكلمات التي تَتاج إلى بيان اعتمدت على كتب اللغة المعتبرة، وقد أعتمد على كتب التفسير التي يعتني أصحابها بمباحث اللغة. أما معنى الآيات فإني أبينه بناء على ما تدل عليه ألفاظ الآيات في اللغة مع ملاحظة أسباب النزول والموقف الذي نزلت فيه الآيات، وما أذكره عن المفسرين أعزوه إلى أول من قاله إلا إذا كان في كلام المتأخر مزيد من البيان فإني أشير إليه، وهذه الطريقة إضافة إلى أنها هي الموافقة لأصول البحث فيها إيماز للقول، حيث إن المفسرين ينقل بعضهم من بعض في الغالب، فمن التكرار الممل أن أذكر جميع كتب التفسير كمصادر للبحث في كل جملة من الآيات.

كا التزمت ذكر آيات المنافقين على حسب ترتيبها في النـزول؛ لأن ذلك يعين على فهم الآيات القرآنية، وتَدرُّج التو جيهات الإلفية في كشف المنافقين، وبيان كيفية معاملتهم، كما يعين على فهم تاريخ المنافقين في عهد النبي تِّ من فترات ذلك العهد.

وقد اعتمدت في تحديد وتت النـزول على تاريخ الوقائع التي نزلت بسبهها الآيات، وما نزل بلا سبب معين أولم يذكر لسببه تاريخ عحدد رجعت في تحديد وقت نزوله على روايات ترتيب النـزول، وقد سرُتُ في هذا على ما أخرجه محمد بن أيوب بن يكيى بن

المنافقون وٌِ القرآن الكريم
الضريس في (نضائل القرآن) من حديث ابن عباس گَ الكتاب بمكة كتبت بمكة، نم يزيد اله نيها ما يشاء، وكان أول ما أنزل من القرآن هأَقْرًا بِآَسْرِ رَبِّكَ ألَّنِّه ... ثم ذكر ترتيب السور المكية إلى أن قال: ثم أنزل بالمدينة: سورة البقرة،ثم سورة الأنفال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم المتحننة، ثم النساء،ثم إذا زلزلت، ثم المديد، ثم القتال، ثم الرعد، ثم الرهن، ثم الإنسان، ثم الطلاق، ثمّم لم يكن، ثم الحشر، ثم إذا جاء نصر اله، ثم النور،ثم الحج، ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم الحجرات، ثم التحريم، ثم الملمعة، ثم التغابن، ثم الصف، ثم الفتح، ثم المائدة، ثم براءة. ذكره السيوطي في (الاتقان") وذكر روايات أخرى فيها بيان ما نزل في مكة وما نزل

في المدينة لكن ليس فيها بيان ترتيب النـزول (1)
وإنها لم أعتمد على روايات ترتيب النزول نيها له سبب نزول في واقعة معينة قد حدد تاريخها لأن السور لا تنـزل جملة واحدة، فقد تكون السورة متأخرة في النـزول ولكن بعض آياتها مان نزل متقدما، كسورة المائدة مشلا نهي من آخر ما نزل من القرآن حيث لم ينزل بعدها غير سورة التوبة، ولكن آيات منها قد نزلت في أوائل العهد المدني كالآيات التي ذكر فيها خبر إجلاء يهود بني قينقاع. أما ما لم يُعلم وتت نزوله من أسباب النـزول -وهو قليل في هذه الرسالة- فليس هناك من طريق لمعرفة وقت نزوله إلا الرجوع إلى ترتيب نزول السور.

وقد واجهتني بعض الصعوبات في تحديد وقت النزول لكثرة الاختلاف في تحديد تاريخ الوتائع التي بسبها تنـزل الآيات، ولكن ما رأيته من فوائد هذا المنهج سهل لي المضي في هذا الطريق.
أما موضوعات هذه الرسالة نقد استنبطتها من النصوص القرآنية.

والمنهج الذي سرت عليه في عرض هذه الموضوعات يتلخص في النقاط التالية: 1 - ذكر النص القرآني في الموضوع الذي أريد أن أكتب عنه.

Y - بيان من نزل فيه هذا النص. ب - بيان وقت نزول النص. ع - تصوير الموقف الذي نزل فيه.

0 - بيان مفردات النص.
7 - بيان معنى النص.
V - إذا كان النص ويُيق الصلة بواقع المجتمع أكتب فصلا بعد ذلك بعنوان واقع
المجتمع الإسلامي في ضوء هذا النص.
وهذا المنهج الذي سرت عليه قد كشف لي كثيرًا من معاني الآيات،إذ أن معرفة سبب النـزول ووقت نزول النص ودراسة الموتف الذي نزل فيه يعين على فهم الآيات والإحاطة بموضوعها، كما أن هذا المنهج أتاح لي إفراد التفسير البياني للآيات عن المعاني اللغوية، وأسباب النـزول حتى يتكامل انسجام القارئ مع معاني القرآن الكريم. وقد قدمت للرسالة بمقدمة اشتملت على تعريف النفاق، وبيان أنواعه وبواعثه، وعلى بيان أهداف المنافقين من النفاق.

ولا كانت آيات المنافقين مرتبطة بتاريخهم مع دعوة الإسلام في المدينة؛ كان لا بد من
 قسمت هذه المدة إلى تمس مراحل: هي مابين المجرة وغزوة بدر، ومابين بدر وغزوة أحل، ومابين أحد وغزوة المُندق، وما بين المندق وغزوة تبوك، وما بين تبوك وموت

المنافقون يٌ القرآن الكريـم $\qquad$
النبي فترة ما نزل فيها من الآيات وما تمتاز به كل نترة عن الأخرى بالنسبة لحياة المنافقين، وإنـا قسمت تاريخ المنافقين في عهد النبي هِ هذه الفترات ملامح وخصائص تميزها عن الفترات الأخرى،وهذه الملامح والـُصائص مترتبة على الأحداث التاريخية الكبرى التي سبقت كل فترة، فالفترة الأولى ترتبت على هجرة النبي انتصار المؤمنين الحظيم يوم بدر، والفترة الثالثة ترتبت على إصابتهم يوم أحدد، والفترة الرابعة ترتبت على فشل الأحزاب يوم الحندق، وما أعقب ذلك من القضاء على اليهود؛ والفترة الخامسة ترتبت على انكشاف المنافقين الفاضح يوم تبوك، حينها استأذنوا في التخلف، وتخلف بعضهـم من غير استئذان. وقد اقتصرتُ في ذكر تاريخ المنافقين على ما أشار إليه القرآن فقط، لأنني لم أرد استقصاء تاريغهم، ومع هذا فإن القرآن لم يترك من بيان أخبارهم إلا القليل النادر الذي لا أههية له، بل إن القرآن قد ذكر من أخبارهم ما لم يذكره المؤرخون عنهمه، لكون الكثير من أخبارهم أسرارًا كانوا يخفونها عن المؤمنين. ثم ختمت الرسالة بخاتمة ذكرت فيها بجمل صفات المنافقين، وأثرهم السيئ على المجتمع الإسلامي، وحكم الإسلام فيهم، وبينت فيها نهاية المنافقين في عصر التنـزيل كما بينت بعض الأنعال التي تشبه النفاق في ظاهرها وليست من النفاق. والله أُسأل أن يجعل عملي خالصا لو جهه الكريم وأن ينفع به إخواني المسلمين. وفي المتّام أقدم شكري المزيل للعالم المليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد السلاحي، المشرف على هذه الرسالة لقاء ما قدم لي من جهد كبير في التو جيه والإرشاد (1) (1) وقد توفي رحه، الله تعالى وهو من علماء الأزمر الكبار وله تيز ظاهر في التفسير وعلوم اللغة العربية.

كا أقدم شكري لفضيلة العالم البليل الشيّخ محمد بن صالح العئيمين الذي كان أول شيخ تلقيت منه العلم، والذي حبب إلي منذ الصغر التعليم الديني فجزاهما اله خير (1) الجزاء

مـكة المكورمـلفـة
 هذا العصر.

## مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لّه والصلاة والسلام على رسول الهّ..
 قرأته واضفت إليه إضافات قليلة، وحذفت الكلام على أسانيد الروايات؛ لأن الككلام على رجال الأسانيد قد أثقل الموامش، ورأيت الاكتغاء بيان الحكم على الأحاديث والآّار، لأن هذا هو الذي يكتاج إليه أكثر القراء. وما أحب أن أشير إليه أن ما نز الن من الآيات القرآلية في المنافقين وما جاء عن الش فالعلمانيون في هذا الزمن ينطبت عليهم النفاق في بعض أصنافهم. والعلمنيون تسمان:
القسم الأول الذين أصبحوا لا يؤمنون بالإسلام في معتقدمم القلبي، وإنا هم متتسبون للإسلام لأهم نشأوا في بجتمع مسلم، ثم عرضت لمم الردة عن الإسلام حينا خالطوا أعداء الإسلام، وتتلمذوا عليهم في وسائل الإعلام والتعليم، ولكنهم يخفون كفرهم لوجودهم في جتمعات إسلامية، ولَّ لبعضهم من أهداف سيئة في التخطيط لإبعاد الإسلام عن بتمعاتهم، وعحاربة المسلمين المتقين المتحمسين للإسلام. وهؤلاء من أبرز أعهالمم الكفرية الولاء لأعداء الإسلام، والاستنصار بهم، والتعبية لهم في الأمور السياسية وغيرها، وتكينهم من السيطرة على بلاد الإسلام. وكذلك فإن من أبزر صفات هؤلاء الانتقاد اللاذع والمجو مالسافر على الش عز وجل أو على رسوله وكا أجل تدينهم ودناعهم عن الإسلام.

المنافقون يٌ القرآن الكريهم $\qquad$
$\qquad$
 والقيادة في بلاد المسلمين، ويبذلون الأمو ال الكثيرة، والحبرات الدقيقة من أجـل فـرض سيطر تهم على المسلمين، نهؤ لاء منــانقون يظهــرون الإســام ويبطـــون الكفــر، وينطبـق عليهم كل ما جاء في الكتاب والسنة عن المنانقين.

والقسم الثاني من العلمانيين هم اللذين مازالوا يؤمنون بالإسلام ولكنهم يؤمنون بـه ناقصا؛ حيث يؤمنون به فيا يتعلق بالشعائر التعبدية، والأحـوال الشخصية، والموانـب الأخلاقية، ولا يؤمنون به في الأمور السياسية، وتنظيم شؤون الحياة، وهـؤلاء هـم أكثـر العللمنيين في هذا الزمن. فأصحاب هذا القسم لا ينطبق علـيهم النـــاق لأنــم يـصر حون بـأنهم لا يؤمنـون بالإسلام كاملا كا يؤمن به أهل الاستقامة الكاملة، وإنا يؤمنون به عـلـى الوضـع الــذي |تنتعوا به.
ولا يُخرج العلمانيين من دائرة العللمنية ما إذا سموا أنفسهم بأسلاء قد اشتهرت في بعض بلاد العالم كالليبرالية، لان العبرة بكونهم تد أقروا بعض الإسلام وأنكروا بعضه.


## -

ويشتهمل على أربعة مباحث:

## 1- تمريف النفـاق

الننفاق قِو الثلفة:
اختلف أهل اللغة في أصل النفاق، نقيل: إنه مأخوذ من النَّفَق وهو السِّربُ في الأرض الذي يُستتر فيه، سُمي النفاق بذلك لأن المنافق يستر كفره، وبهذا قال أبوعبيد كا

ذكر ابن منظور (1)
وقيل إنه مأخودذ من نافقاء اليربوع وهو باب جحره، فاليربوع يكفر له جحرًا ثم يـسد بابه بتّرابه ويسمَّى هذا الملدخل (القّاصعاء") ثم يَفر له غخرجا آخر حتى إذا بقيًّ من التراب قشرة رقيقة تركها حتى لا يُعرف مكان هذا المخرج، ويسمَّى هذا المخرج (النافقـاء") فـإذا
 يُظهر خلاف ما يبطن وبهذا تال ابن فنارس (")
وإنها أشبه النفاق نافقاء اليربوع من حيث إنه في ظاهره أرض مستوية وباطنه حفرة قد أعدها اليربوع للتخلص وقت الحاجة، فاستطاع بهذا أن يخدع الصائد، فكذلك المنافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليخدع المؤمنين بذلك. وقيل إنه مأخوذ من نانقاء اليربوع ولكن لا من جهة أن المنافق يُظهر خلاف ما يبطن ولكن من جهة أنه يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه، وبهذا قال ابن دريد والراغب الأصفهاني
(1) (1) لسان العرب.
(Y) مقاييس اللغة.
(

المنافقون يُ القرآن الكريـم $\qquad$
وأكثر علاء اللغة على أنه مأخوذ من نافقاء اليربوع لا من النفق"'، وهو الراجح لأن
النفق ليس فيه إظهار شيء وإبطان شيء آخر كا هو الحلال في النفاق.
وكونه مأخوذا منه باعتبار أنه يخرج من غير الوجه الذي دخل فيه لأن الذي يتحقق فيه الشُبه الكامل بين النافقاء والنفاق هو إظهار شيء وإخفاء شيء آخر إضافة إلى إلى أن

المنافق لم يدخل في الإسلام دخولا حقيقيا حتى يخرج منه.
النفاق في الاصطلاح الثرعي:
والنفاق في الإسلام هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهو اسم إسلامي لم تعرفه
العرب بهذا المعنى الخاص، وإن كان أصله الذي أخذ منه في اللغة معروفًا (٪).


## r- أنواعالنفاة

علمنا أن النفاق في الاصطلاح الشرعي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر وهذا هو
 وجاء في الأحاديث الصحيحة والآثار ما يفيد إطلاق النفاق على نوع آخر قد يت يتع من


 فهذه الصفات قد تنطبق على المسلم وهي لا تخرجه من الإسلام باتفاق العلماء، فلابد من تأويل ذلك على آن المراد بهذا النفاق نوع آخر غير النفاق الكفري، وقد ذكر شراح الحديث ما يبين المتصود منه نقال الإمام الترمذي: (وإنىا معنى هذا عند أند أهل العلم نفاق
 البصري شيء من هذا|"(").

 مصدقا بقلبه ولسسانه وفعل هذه الخصال لا يُكِم عليه بكفر ولا هو منافق يُ يخلد في النار .. ثم اختار في معنى المديث أنه على سبيل التشبيه بمعنى أن من فعل هذه الخصال كان كان
(1) صحيح البخاري، كتاب الإيلان، باب علامة المنانق (فتح الباري 1/ 19) صحيح مسلم، كتاب الإييلن، باب خصال المنانت (صى،(VA).
(Y) سنن الترمذي، كتاب الإي|ن، باب علامة المنانق (حديث رتم YV1A (Y) ).

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شُح هذا الحديث: (اوالنفاق لغة مخالفة البـاطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإييان فهو نفاق الكفر؛ وإلا نهو نفاق العمل، ويــلـل فيـه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه، وذُكِر عن القرطبـي أن المـراد بالنفـاق في الحـديث نفـاق العمل قال: واستدل له بقول عمر رلذيفة: هل تعلم فيَّ شيئا من النفاق؟ فإنه لمُ يُرد بذلك نفاق الكفر وإنا أراد نفاق العمل. ومن هنا نعلم أن العلماء قسموا النفاق إلى نوعين: نفاق أكبر وهو الذي سلمه الترمذي نفاق التكذيب؛ وسمه غيره النفاق الاعتقادي، ونفاق أصغر وهو الذي سملم العللء نفاق - العمل

والنفاق الأكبر يتضمن النفاق الأصغر؛ لأن من كان كانرّا في باطنه ظهرت آثار نفاقه على سلوكه، بخلاف النفاق الأصغر فإنه لا يتضمن النفاق الأكبر؛ لأنه لا يكون أصغر إلا مع سالامة العقيدة من الكغر.
وما يدل على تنوع النفاق ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة قال: (أدركت ثلائين من أصحاب النبي إي大ان جبريل وميكائيل، تال: ويُذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق)|"(1). تال ابن حجر: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أُجلِّهم: عائشة وأختها أس|ء، وأم سلمة، والعبادلة الأربعة، وأبو هريرة، وعقبة بن اللـارث، والمسور بن خرمة، فهؤ لاء سمع منهم، وقد أدرك بالسن جماعة أجلَّ من هؤلاء كعلي بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وتاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعال، ولم يُنقل عن غيرهم
 (Y) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب خون المؤمن من أن يُبط عمله (نتح الباري // 1-9) .

خلاف ذلك فكأنه إجماع، وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه ما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم

في الورع والتقوى
قال: وقال ابن بطال: إنا خافوا لأنم طالت أعارهم حتى رأوا من التغير ما لم
يعهدوه، ولم يقدروا على إنكاره، نخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت.
ثم قال في قوله (اويُذكر عن الحسن": هذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب (اصفة المنافق)" له من طرق متعددة بألفاظ ختلفة. . ثم ذكر إحدى هذه الطرق فقال: (اقال جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليلان عن المعلًّ بن زياد سمعت الحسن يكلف في هذا المسجد باله الذي لا إله إلا هو، ما مضى مؤمن تط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن، وكان يقول: من لم

يخف النفاق فهو منافق)" (1).
قال ابن حجر: وتال أهدد بن حنبل في كتاب الإييان: حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام سمعت الحسن يقول: الواله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه

إلا منافق" أهـ
فهذا النفاق الذي خافه الصحابة نَّ الأكبر، إذ أنهم يعلمون أن النغات الأكبر هو إبطان الكفر وإظهار الإي|نان، وهم بريئون من هذا ويعلمون براءتهم منه، فيتعين أن يكون المراد منه نوعًا آخر يمكن صدوري المؤمنين، وما ذكره ابن حجر عن ابن بطال يبعد أن يقع من الصحابة، خصوصا ورا وأن


الذين أدركهم ابن أبي مليكة بعضهم من أكابر الصحابة، فالظاهر آن المقصود بالنفاق هنا ما يخالط العمل عما يتنافي مع الإخلاص كا ذلا ذكر ابن حجر . وما يدخل في هذا النوع ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عـن أبي عـئلمان النهــي
 نقال:كيف أنت يا حنظلة؟مقال قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الشاله ما تقول؟ قــال قـلـت


 حنظلة يا رسول الش! نقال رسول الش له
 والضيعات، نسينا كثيرًا، نقال رسول الشا


حنظلة ساعة وساعة، ثلات مرات "
 النفاق يتنانى مع كال الإيان، فيين له النبي والأولاد والأموال لا يعدُّ نفاقًا؛ وإنا هو سير على مقتضى النطـرة التي نطـر الشا النـاس
(1) تال ابن الالثير في النهاية: المعانسة المعالجة والمارسة والملاعبة أي انُشغلنا بشؤون الدنيا من الأزواج
والأولاد والأموال.
(Y) صحيح مسلم، كتاب التوبة باب فضل دوام الذكر ص Y Y Y Y

ومـا يُمل على هذا النوع ما أخر جه الإمام البخاري بـسنده عـن محمــد بــن زيـد بـن عبد الله بن عمر قال (اقال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول فم بخــلاف مـا نتكلم به إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدُّها نفاقًا"(1)" قال ابن حجر : وفي رواية عروة بن الزبير عند الـارث بن أبي أسـامة والبيهتي تــال: (أتيت ابن عمر نقلت إننا نجلس إلى أثمتنا هؤلاء فيتكلمون في شيء نعلم أن الخت غيره فنصدقهم، فقال: كنا نعد هذا نفاقًا فلا أدري كيف هو عندكم|"(1). فابن عمر تُّ




 الإسسلام، وإذا ترتب على ذلك الإضرار بالغير كان المرم أشنع والإثم أعظم.
(1) صسحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب ما يكره من ثناء السلطان رتم VIVA (نتح الباري
.(Iv-/小
IV • / IT فتح الباري .

## r- بواعث النفـاق

النفاق في العقيدة كفر كا سبق لأن العبرة بمعتقد القلب لا بـا يظهر على اللسان، فالمنانق كافر يُفي كفره، ولكن لملاذا أخفى الكفر وأظهر الإيلان؟ وما هو الباعث على هذا السلوك المنحرف؟

الواقع أن الباعث على النفاق مكون من أمور:
1- اعتقاد الكفر وكراهية الإسلام.
Y - وجود المنافق تحت سيطرة حكومة إسلامية.
Y -
 بمعتقداتها، فالنفوس إذا كانت قوية تصرح بمتتقداتها، مها ترتب على ذلك من نتائج، لأن النفاق يورنها عذابا في النفس، ووخزا في الضمير يون احترال عذاب البدن دون احتحله، أما النفوس الضعيفة فإنها عندما تواجه معتقدا تويا يخالف معتقداتها وهو يملك الهيمنة عليها لا تصرح بمعتقداتها، بل تضعف أمام تلك القوة المهيمنة عليها، وتحاول أن تسلك طريقًا يؤمُن لما سبيل المياة في ظلال تلك القوة الهيمنة عليها، وإن كان ذلك يؤدي إلى تنطية معتقداتها، وكلم زادت قوة الدولة المهيمنة عليها وتكررت انتصاراتها زاد

ضعف تلك النفوس الضعيفة واشتد هلعها.
وقد يوجد النفاق من يملك توة وهيمنة على المسلمين فيظهر هم الإسلام نفاقًا ليحتظظ بمركزه بينهم، ومع ذلك فإن هذا لا يُرُرج النفاق عن كونه ضعنفًا في النفس، لأن صاحب النفس القوية لا يرضى لنفسه أن يقيم حكمه على مداهنة من يختلفون معه في

## ع - أهلداف المنـافقين مز النفـاق

تقدم لنا أن الباعث النفسي على النفاق هو ضعف النفس عن إظهار المبدأ فينتـج عـن ذلك تظاهر المنافقين باعتناق مبدأ الدولة المهيمنة عليهم، وهذا السلوك يوقعهم في حـرج كبير ومآزت خطيرة، فا هي أهـدافهم التي مـن أجلهـا تحملـوا هـذه المخـاطر وأخفـوا
معتقدهم الحمقيقي؟

الواقع أن المنافقين لمم أهداف يقصدونها من وراء النفاق، ومن أهم هذه الأهداف: 1 - الحصول على المصالح المادية، وذلك لأن المسلم في دولة الإسالم له الحرية التامـة في التصرف بأمواله في حدود تعاليم الشريعة، كــا أن لـه حقوقــا مـــروعة في بيـت مـال المسلمين تضهمن له عيشُا كريِّا، وإذا كان من أهل الكفاءة فإنه يستطيع أن يصل إلى عمـل في الدولة يتقاضى به أجرا من بيت المال، وإذا اشترك في المهاد كان له حـظ مـن الغنـائم، فالمنافقون يلاحظون هذه المصالح التي تفوتهم فيا لو أظهروا كفرهم. r - الخصول على المصالح المعنوية، وذلك لان المسلم في دار الإسلام إذا كان متمسكًا بدينه يكصل على الجاه الرفيع والمنزلة العالية بين المسلمين وعنـد ولاة الأمـر، وهــذا أمـر مرغوب فيه وتشتهيه بعض النفوس كا تشتهي المال أو أشد عند بعض الناس، فإذا أظهر المنافقون التقوى والورع، حصلوا على ما يريدونه من هذا المدف. r- اتخاذ النفاق وسيلة للوصول إلى مراكز الـحكم والقيـادة، إمـا تلبيـة لنـداء شـهوة الرئاسة التي يُبتلى بها بعض الناس، وإمـا ليتوصـلوا بــذلك إلى تنفيـن غخططــتهم الخبيـــة وأهدافهم السيية إذا كانوا مـن أصـحاب المبـادئ المدامـة، وبنــير النفـاق لا يـستطيعون الوصـول إلى ذلـك مــاداموا في دار الإســلام لان الــسلمين مهــا كانـت درجـة إيانهـمـ
§ - وقاية أنفسهم وأموالمم، وذلـك لأن الإسـلام يعـصم دمـاء معتنقيـهـ وأمـوالمه، والمنافقون من الكفار في باطن أمرهم، فـلذا أظهـروا كفــرهم عــاملهم المؤمـــون معاملـة الكفار المرتدين
ه - اتخاذ النفاق وسيلة لحرب الإسلام والمسلمين، وذلك بنــر الرذائـل في المجتمـع الإسلامي، ومحاولة تثبيط المؤمنين عـن التمسكك بـدينهم والمهـاد في سـبيله، وتـشُكيك ضعفاء الإيلان منهم بدينهمَ، والتجسس على دولة الإسلام لصالح أعـدائها، وهـم بهـذا يمجمون بين محاربة المؤمنين وكسب رضا أعدائهم عنهم والتقرب إليهم.

*     *         * 




## مقلدمة

حينا هاجر النبي هِ وأصبح أهلها بين معتنق للإسلام متحمس له وبين كافر به مناصب له العداء من اليهود وعبدة الأوثان.
ولقد كان مو تف اليهود من الإسلام مو قفا عدائِّا منذ أن وطئت أقدام النـي أرض المدينة؛ بعد أن تأكدوا من صحة رسالته وأنه النبي المبشر بـه في التـور اة؛؛ فأضـمروا عداوته وبذلو الجههد في سحاربته.


 دونه قالت: فلـا قدم رسول الشا حييّ بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مُغلُّسين (1).

 منهها مع ما بها من الغمه، قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي أهو هـو


وهذا وإن كان لا يعبر عن مشاعر اليهود جميعا نحو هذا الدين إلا أنه يبين رأي بیض

(1) النلس هو ظلمة آخر الليل كا ذكر صاحب القاموس المحيط أي خرجا في وتت النغلس.


والأنصار على ختلف قبائلهم، واليهود كتب النبي أقرهم فيه على عادتهم في تحمُّل الـديات، وفـك الأسرى، ووادع فيـه اليهـود وعاهــدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط عليهم واشترط لمم.

وقد ذكر ابن إسحاق هذا الكتاب كا أخرجه ابن هشام عنه ومما جاء فيه ما يختص باليهود: (وإنه من تبعنا من يهود فإنه له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم"' - و جاء فيه - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا عحاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتِغ إلا نفسه وأهل بيته|)" ثم ذكر لسائر قبائل اليهود ما لبني عوف، وجاء فيه أيضا (اوإنَّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفتتهم، وإنَّ بينهم النصر على من حارب أهل

> هذه الصحيفة)|(7).

ولقد تظاهر بعض اليهود بالإسلام نفاقا في هذه الفترة كم أخبرنا الله سبحانه وتعالى



ويتمل أن هؤلاء اليهود أرادوا من التظاهر بالإسلام أن يأمنوا جانب المؤمنين فيا إذا قامت الحرب بينهم وبين اليهود، كما يتمل أنهم أرادوا بذلك كيد المؤمنين من طريق الاطالع على أسرارهم ومحاولة إيقاع الفتنة بينهم، وهذا هو الأقرب لأنه يتفق مع أخلاق
 بالإهلاك.

$$
\text { (Y) السيرة النبوية لابن هشام } / \text { / • }
$$

اليهود القائمة على الغدر والحيانة، ولأن المعاهدة السابقة تستلزم هماية اليهود ماداموا ملتزمين بشروطها،فليس هنالك احتحالٌ لوقوع الحرب بينهم ويين المؤمنين إلا إذا نتضوا

> العهد.
 في الإسلام وشدة تمسكهم به وصاروا يتنكرون للعوة هذا الدين ويشمتزون من من سلماءه. وكان لموتف عبد اله بن أبي ابن سلول (1) العدائي من الإسلام أثر بارئر بالغ على بعض أفراد قومه في تحديد موقنهم من هذا الدين.





( ( ) هو عبد الّ بن أبيّ بن مالك الخزرجي المثهور بابن سلول، وسلول جدته لأبية من غزاعة، وكانت



 (Y) الاكان بكسر الممزة وضمها البرذعة كما في القاموس المحيط.
 الممزة وتسكين الطاء القصر وكل حصن مبني بحجارة وكل يت مربع مسطح كا في القاموس

رآه رسول الله (اتذمم" (1) من أن يجاوزه حتى ينـزل، فنـزل تم جلس قليلا فتلا القرآن ودعا

 فاجلس في بيتك فمن جاءك له فحدثه إياه، ومن لم يأتك فلا تغتَّه به (r) ولا تأته في بجلسه بـا يكره منه، قال: نقال عبد اله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: بلى فاغشنا به وايتنا به في بجالسنا فهو والش ما نحب ومما أكرمنا الله به وهدانا له، فقال عبد الله بن أبي حين رأى من خلاف قومه ما رأى:

 قال: وتام رسول الش \% أبي فقال: والله يا رسول الل إني لارى في وجهك شيئا لكأنك سمعت شيئا تكرهه قال:
 وإننا لننظم له الحُرز لنتوِّجَه نو الهَ إنه ليرى أنْ قد سلبته هلكا با" ولا كانت الدولة للإسلام كان من الطبيعي أن يسلك عبدة الأوثان في موقفهم من الإسلام أحد طريقين: إما الملاء عن المدينة، وإما البقاء فيها والتظاهر بالإسلام نفاقا، وقد سلكوا كلا الطريقين، وإن كانت كثرتهم سلكت الطريق الثاني، ومن سلك الطريق
( ( أي استنكف واستعاب كما ذكر في القاموس المحيط.
(Y) أي رانع رأسه لا يقبل عليه - والزّم الكبر وزمّمّ بانفن إذا شمخ وتكبر - النهاية لابن الأئير.

 (0) سيرة ابن مشام YON/Y.

الأول أبو عامر الفاسق"، حيث خرج إلى مكة بيضعة عشر رجلا مفارقًا للإسلام ولرسول اله
وقد أخرج ابن هشام خبره عن ابن إسحاق قال: وحدثني جعفر بن عبدالهُ بن أبي الـكم وكان قد أدرك وسمع وكان راوية أن أبا عامر أتى رسول اله

 أدخلت يا عحمد في المنيفية ما ليس منها قال: ما نعلت ولكن جئت با با بيضاء نقاء نقية، قال:
 قال رسول الش اله

لحق بالشـام فات با باطريدًا غريبًا وحيدّا"(").


يظهر الإسلام إلا بعد غزوة بدر كا سيآتي.

وقد كان هناكُ بعض المنانقين أظهروا الإسلام نفاقًا قبل غزوة بدر كا تدل تدل عليه الآيات التي نزلت في هذه الفترة، إلا أن حركتهم كانت ضيعيفة ولم تتخذ شكلا بار بارزا
(1) هو أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن النعان أحد بني ضبيعة بن زيد وهو أبو حنظلة النسيل الذي

 .YOT-Y00/Y

ومنظا كا كانت عليه حركة المنافقين بعد بدر، نظرا المى أن زعماء المنانفين الذين اشتهروا بعد ذلك كانوا لا يز الون على عبادة الأوثان ظاهرًا وباطنا في هذه الفترة.

ومن أبرز حوادث المنافقين في هذه الفترة اشتراكهم مع سائر الكفار في الاعتراض على تحويل القبلة، حيث قالوا عن المؤمنين: ما بالهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها


ومن حوادثهم في هذه الفترة خدمتهم لليهود حينا كلفوهم بمعرنة





 في مذه الآيات عن كثير من صفات المنانقين وأخلاتهم وأهدافهم.

## 1 - حقيقة النفاق














[البقرة: A- - r].

بيان من نزل فيه النص:
أخرج الإمام عمد بن جرير الطبري بإسناده عن عبد الشّ بن عباس وعبد الشّ بن مسعود تَ

وقت نزول هذا النص:
هذه الآيات من سورة البقرة وهي أول سورة نزلت في المدينة كها سبق في رواية ابن


بيان مغردات النص:
آَنوا: الإيهان في اللغة التصديت المقرون بالامن و الثقة".".
وقد نقله الشرع إلى معنى خاص وهو: الإيلان باله وملانكته وكتبه ورسله واليوم
الآخر وبالقدر خيره وشره.
يخادعون: من الحـدع وهو الإيهـام وإظهـار الحـير للغـير مـع إخفـاء إرادة الـشـر بـه، والمخادعة في الأصل مفاعلة من الجانبين كا يقال: قاتل وخارب، وقد تـأتي مـن جانـب واحد كا يقال عاقبت اللص وزاولت هذا العمل ومارسته(") يشعرون: الشـعور هو الإدراك والفطنـة والعلـم بدقـة، ومنـه سُــِّيَ الـشاعر بـذلك لفطنته ودقة معرفتـه، ويطلـت الـشعور عـلى الإحـسـاس، ومنـه مـشاعر الإنـسان وهـي حواسه

مرض: المرضى هو ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة والاعتدال(8) وهو إمـا حـسي وإما معنوي فالحسي هو اعتلال البـدن، والمعنـوي هـو اعـتلال القلـب بــا يخرجـه عـن الاستقامة كالشك والحِيرة والغل والحسل، و الجبن والضعف.
(1) المفردات في غريب القرآن، القاموس المحيط.
(Y) لسان العرب، تاج العروس، الصحاح، المفردات في غريب القرآن.

(£) مقايس اللغة، المفردات في غريب القرآن.

يفسدون: الفساد هو الخروج عن حال الاستقامة والنفع (")
السفهاء: السغه ضد الرشد وهو التـصرف في غـير حكمـة بـا يـــفع النفـع وييلـب
 الاضطراب، وثوب سفيه أي خفيف النسج (ل)
خلوا: الحلو يأتي بمعنى الانفراد ويتعدى فعله بالباء وإلى، ويأتي بمعنى المضي، فالمتنى على الأول: وإذا انفردوا مع شياطينهم، وعـلى الثــني: وإذا مـضوا إلى شــياطينهم، ونقـل الطبري عن بعض نحويي البصرة السر في تعدية الفعل بالمى دون الباء مع أن هذا أشهر أن قول القائل (اخلوت إلى فلان) إذا أُريد به خلوت إليه في حاجة خاصة لا يُتمل -إذا قيل كذلك- إلا الملاء إليه في تضاء الملاجـة فأمـا إذا قيـل - (اخلـوت بـهه) احتمـل معنيـين: أحدهما الحلاء به في الماجة والآخر السخرية بـه، فكـان تعديتـه بـإلى أفـصح لـلــوه مـن الالتباس

شياطينهم: الشياطين جمع شيطان وهو إما من شطن إذا جعلت نونه أصلية ومعناه تباعد ومنه بئر شطون، وشطنت الدار، وغربة شطون، وإما من شاط إذا جعلت نونه زائدة ومعناه إما بطل وإما احترق و(t)

مستهزءون: الاستهزاء هو السخرية والاستخفاف، وأصله الخفة من المزء وهو القتل
السريع، يقال: هزأ فلان إذا مات على مكانه، وناقته تهزأ بَ أي تسرع وتخف (ْ).
(1) المفردات في غريب القرآن، الكشان / IV9 / (Y)



(0) الكشان / / Tیا، القاموس المحيط.

يمدهم: يحتمل أن يكون من المدد بمعنى الزيادة كا تقول مد الجيش وأمده أي ألـــت

 بمعنى أمهل يتعدى باللام لا بنغسه فيقال مد له كا يقال أملى (") لـه ولكـن ورد في كتـب اللغة تعدية هذا الفعل بنفسه وهو بمعنى الإمهال، فيقال: مد الله في عمره، ومــده في غيـه أمهله وطول له كا ذكر الموهري في الصحاح، ولا بعد بين المعنيـين إذ الإمـلاء زيــادة في الزمان، ولذلك قال ابن جرير في تفسير هذه الكلمة يزيدهم على وجه الإملاء فمم والترك

طغيانهم: الطغيان باوزة الحد، والمراد به هنا الغلو في الكفر وبجاوزة الحد في العتو (r). يعمهون: العمه التردد في الأمر والتحير، أي يترددون متحيرين لا يستطيعون الحروج

من الكفر
الضلالة: هي الانحراف عن الطريت المستقيم الموصل إلى الهدف، يقال ضل منزلته وضل دُريص نفقه"ْ. ويطلق الضلال ويراد به ترك الهدى، سواء كان عمدا أو غير عمد، فإذا كان عمدا فإما أن يكون لرغبة في ذلك مقصودة فيكون اتباعا للهوى، وإما عن اعتقاد فاسد فيكون غيا، أما إذا كان غير عمد نهو الضلال فحسب وهو الضياع والخيرة.


( ) ( ) المصادر السابقة.
(0) المفردات، الكشاف / / 191 وتوطم (ضـل دريص نفته) دريـص تصغير درص وهـو ولـد الفـارة
 ألجرجاني على الكشاف (/ 191).

المدى: ضد الضلال ومعنــاه في اللغــة الدلالــة بلطـف، ومنـه هـوادي الـو حش أي
متقدماتها الهادية لغير ها، والمادية العصا لأنها تتقدم مكسكها كأنها ترشده" ".
صيب: الصيب المطر، من قوفم صاب المطر يصوب إذا انحلد ونزل كا قال علقمة
ابن عبدة:



سُـــقيت روايــا المـــزن حــــين تَــُوبوب
 يعني حين تنحدر (r)

وأخرج ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس (t) وعن طريق السدى عن
ابن عباس وابن مسعود
ظللمات: المراد بالظللمات في الآية ظلمة السحاب مع ظلمة المطر، وهو ينزل مع ظلمة

## 

أصابعهم: المراد بالأصابع هنا الأنامل إذ أن الأصابع كلها لاتدخل في الآذان وإنها
عبر بالأصابع عن الأنامل مبالغة في تصوير دهشتهم وكالل حيرتهم " .
( ( ) مقايس اللغة، المفردات.

.12^/ / ( 1 (

(0) ألمصدر السابت (1) (1)

.IVr// روح المعاني (V)
IVT// المصدر السابت (A)

حذر الموت: الحذر هو الاحتراز عا يخيف" '. قاموا: أي وقفوا، يقال تامت الدابة أي وتفت"(٪).

بِان معنى النص:
انتتح اله سبحانه وتعالى سورة البقرة بالإشارة إلى القرآن الكريم، مبينا علو منزلته
 الحكيم والفرقان الذي علا على كل كتاب ولَا رَيْبَ ’فِيهِ فهو الحق الذي لاشك فيه ولا شبهة، ولو كان فيه أدنى شُك لما كان بيدا ولا ذكرا حكيا ولا نرقانا، ولما بُحدي به خمدُّى فهو مصدر الهداية لمن أراد أن يتقي الضرد والزلل في الدنيا والآخرة، ومتى استوف الكتاب الصدق الذي لا يشوبه ريب، والهدى لمن أراد أن يهتدي نقد استوفن الكهال كله ولِّلْمُتَّقِينَ الذين آمنوا بالهُ عز وجل والتزموا بشريعته نهو هداية لمن اتخذوا لأنفسهم الوقاية من الضرر الدنيوي والأخروي، لأنه يدلمم على ما فيه خيرهم في الدنيا
 ارتفعواعن تلك المرتبة البهيمية إلى الإيهان با وراء الحس الذي هو المدرك الواضح لذوي العقول السليمة، فآمنو ابأن هناكُ توة هي أعلى ماً يتصوره البشر تدبر هذا الكون.. هي قوة اله جل وعلا فآمنوا به، وهذا هو المبدأ الأساسي هلذا الدين، فإذا رسخ هذا الإيهان بالقلب أصبح التصديق بالأمور الغيبية بعد ذلك تريبا إلى النفس؛ إذا هي اقتنعت بصدق


(1) المفردات في غريب القرآن. (Y) القاموس المحيط.


فيبذلون من أموالمم في سبيل المبدأ الذي آمنوا به، وهذا هو المقياس الذي ييين مدى رسوخ هذا المبدأ في نفوس معتنقيه لان المال من أعز ما يملكه الإنسان؛ إن لم يكن ألمز شيء عند بعض الناس، نإذا بذله المؤمن في سبيل المبدأ الني ارتضاه لنفسه دل ذلك علك على
 يكملهم التعصب لدينهم على الكفر بالرسالات السماوية الأخرى، لأنها كلها حق من عند






 وطبقوا تعاليمه السامية.
فإذا كان القرآن هدى للمتقين الذين اتصفوا بهذه الصفات العظيمة، وحازوا على

 ينغ فيهم إنذار ولا تذكير؟

 أهواؤهم المنحرفة، نلا جدوى في إننارهم بالقرآن لأنهم تد أهروا على الكفر عنادا وتكبرا عن اتباع الحق بعدما عرنوه، ولذلك طبع الشا على قلوبهم فأصبحت لا تؤومن بغير

المفاهيم التي كانت تعتقدها، وعلى سمعهم فلا يطيقون سلاع آيات الشّ المنزلة، وجعل على



 الإيلان بالهُ ورسوله وما هم بمؤمنين، بل يتظاهرون بذلك أمام المؤمنين لمصالح دنيوية، وهؤلاء هم الذين سطهم القر آن بعد ذلك منافقين، وهذه هي حقيقة النفاق كا سيتبين من الآيات التي نزلت بعد ذلك.. تديُّن وولاء للمؤمنين في الظاهر، وكثر وعداء فم في
 بمؤمنين حقا، بل هم منافقون يظهرون مالا يبطنون. وإذا كانوا يلَّعون الإييان وهم ليسوا كذلك فلملذا يتظاهرون به؟
 أَنْفُهَهُمْ وَمَا يَشْشُعُونُهُ
أي أنهم يظهرون الإيین ويبطنون الكفر عاولين بذلك أن يخدعوا الهّ والنيين آمنوا، حتى يتمتعوا بـا يتمتع به المسلم من عصمة الدم والمال، والحصول على المنافع المادية والمعنوية التي يكصل عليها المسلم، وليتمكنوا من الكيد للمسلمين في الـفاء، وإلحاق
 الدنيئة أو بعضها فإنم تد خسروا ما هو أكبر من ذلك حيث خسروا سعادة الديا الدنيا والآخرة. خسروا سعادة الدنيا لأنم عاشوا في تلق نفسي ورعب دائم، نقد كانوا يتوقون ني كل يوم أن ينكشف أمرهم فيبطش بهم المؤمنون، وخسروا سعادة الاَخرة لأن


الهّ تعالى قد أعد لم العذاب الأليم في الدرك الأسفل من النار، وهذه هي الخسارة الكبرى التي لا تعادهُا خسارة.
 المؤمنين وإنا خدعوا أنفسهم، لأنهم هم الذين وقع عليهم الضرر في هذه المخادعة،
ولكنهم لا يدركون ذلك لأنهم سادرون في غيهم غانلون عن مستقبل أمرهم.

وبعد أن كشف سبحانه حقيقة إيانهم المزعوم بيَّن البواعث التي دنعتهم إلى الكفر
 اعتلال القلب بـا يخرجه عن الاستقامة كالشك والحيرة، والغل والحسد، والجبن والضعف. وحدُّ صحة العقل أنْ يفكر في مداركه تفكيرًا سليل، ويستتج المت ويكشف عن الباطل، وحذّ صحة الإرادة أنه متى علم صاحبها الحق حقا والباطل باطلا صمم على الحت وابتغاه ورنض الباطل وتجنبه، وإذا فتد الإنسان صحة العقل أصبح في شك وحير ويرة، وإذا فتد صحة الإرادة اتبع الباطل ورنض الحق فاذا كان مرض المان المنافقين؟

 يستطيعوا السيطرة على أهوائهم المنحرنة، ولا التحكم في غراثزهم الجاعة فاتبعوا أهواءهم التي زينت هم التمسك بط ضاع عنهم من رئاسة يرون أن الإسلام قد سلبها
 من شرف وزعامة واستجابوا لنداء غراثزمم التي زينت فم الاستمتاع بمباهج الحياة الدنيا بلا قيد ولا شُرط. فزادهم السّ ضعفا في إراداتهم عقوبة طمم، إما لتفريطهم في في طلب الحت والانشغال عنه بمعتقداتهم الزائفة، وإما لابتعادهم عن الـق بعد معرفته.
 ورسوله حيث تظاهروا بالإيمان وهم كافرون.
ثم بين سبحانه أن الدوانع التي، جعلتهم يتمسكون بـا هم عليه من الغئي الثي والضالال هي ما يتصفون به من اختلال الموازين، وانقلاب المفاهيم في العقول والأفكار، فقال تعالى
 عن الإفساد في الأرض بأنواع الفساد التي تتتج عن الكفر بالشَ واليوم الآخر وِّتَالُوَا إِنَّمَا
 لا نؤمن إلا بجذه المياة الدنيا.


 إشباع شهو اته وتعقيق رغباته في هذه الحياة الدنيا وهذا يضر بآخر تـه، ومـا الأعـلال التـي يقوم با في حرب الإسلام إلا كحاولة منه لتحقيت هذه الغاية، فالعمل للدنيا وترك الآخرة
 إصلاح في نظر المؤمن وإن أضر بالدنيا، ولكنه إنساد ني نظر الكافر والمنافق، ومن هنا وقع الاختلاف بين المؤمنين والمنافقين في الحكم على عمل كلٍ منهم. وقد حكم الشّ سبحانه على مبدأ المنانقين هذا بأنه هو الإفساد بعينه حيث قال تعالى
 موازنة مع المياة الآخرة، فالدنيا دار تكليف، والآخرة دار جزاء، والدنيا داليار دار فناء والآلخرة دار خلود وبقاء، ونعيم الدنيا لا يقاس بنعيم الآلخرة، وما رغب به هؤلاء المنافقون من

نعيم الدنيا قد حظي بمثله أو أكثر المؤمنون في حدود المنهج الإسلامي، لأن الأرض له يورثها من يشاء من عباده، وإذا كان المنافقون قد عاشوا في قلق ورعب فإن المؤمنين يعيشون في طمأنينة وراحة نفسية لا يتمتع بها غيرهم.

ووَلَّكِن لَّا يَشْعُونِ أي ولكن لا يدرك هؤلاء المنافقون أن مبدأهم الني اتحذوه لأنفسهم هو الإفساد في الأزض لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فلم يكسبوا لها حسابا في منهج أعالفم.
 طُلب منهم أن يؤمنوا بالإسلام الذي آمن به ذوو العقول الراجحة والأفكار الصائبة من الناس أعرضوا عن الإيهان، واتهموا المؤمنين بخفة العقل، وضعف الرأي لأنهم على حد زعمهم قد ضيعوا دنياهم وعرَّضوا حياتهم للخطر في سبيل خدمة دينهم. ولا كان العقل السليم يجدي إلى الإيجان باله تعالى ويستسخف الكفر به رد الله علـيهم
 لا يبلغه غيرهم حيث اشتْغلوا بدنياهم وضيعوا آخرتهم وَوَلَّكِن لَّا يَعْلَّونُ أي ولكنهم لضعف أفكارهم وانحراف أهوائهم لا يدركون أنهم هم السفهاء.


 في التمييز بين المبدأ الصحيح والمبدأ الفاسد نوقعوا في الـضلالن، أمـا الآيـة الثانيـة فيهيها

 عنهم العلم.

وبعد أن ذكر سبحانه حقيقة النفاق وبواعثه ودوانع التمسك به ذكـر صـورة واقعيـة للمنافقين في تطبيقهم النفاق عندما يواجهون المؤمنين حيث قــال تعـالى ووَإِذَا لَقُوا الّْذِّينَ

 بشياطينهم في خلوة من المؤمنين وُقَالُوَا إِنَّا مَعْكُمَ أي في الكفر بالإسلام وعداوة المؤمنين به، والمراد بشياطينهم شياطين الإنس المتمردون في الكفر وهــم اليهـود، وبهـنا قــال ابــن

 مستخفون بهم، لا صادقون في دعوى الإيان بدينهم. وقد كان شياطين المنافقين في وقت نزول هذه الآيات هم اليهود، كا روي عـن عبــد
 وللمنافقين شياطين من الكفار في كـل زمـن، يعملـون بتوجيهـاتهم، ويمققـون لــم مطالههم، ويستمدون منهم القوة في حربهم السرية مع المسلمين. وإذا كان شياطين المنافقين في العهد النبوي ليست لم دولة؛ فإن شياطين المنـنـقين في العصر الماضر يملكون دولاً قوية، ويهيمنون على السياسة العالمية، ولــذا فـإن أثـرهـم في دعم المنافقين في المجتمع الإسلامي أكبر وأخطر، ومعاناة المـؤمنين مـنهم أشــق وأعــر؛
 وحده.
وإذا كانوا يستخفُّون بالمؤمنين ويسخرون منهم على حــد زعمهـم لأنهـم لا يعلمـون حقيقة ما يضمرونه للمؤمنين؛ فإن المؤمنين ليسوا وحدهم في المعركة ولا معزولين عن أي

سند، كا يتصور ذلك المنافقون وغيرهم من الكفار بل هم يركــون إلى الشَ تعـالى المــــير





 في الكفر والضلال الذي جاوز الحل، يترددون متحيرين كالذي يسير في الظللمات يتخبط
هنا وهناكُ لا ييد خرجا ولا يتدي سبيلا.
 الضالا على طريت المدى، حيث كفروا بالنَّه تعالى وكذبوا رسوله
 حيث استبدلوا الغالي النفيس بالرخيص الخسيس، ونضلوا الأدنى على الأعلى نخــروا في تجارتهم.. خسروا الحياة الآخرة حيث حرموا من نعيمها وباءوا بجحيمها، وخسروا الميا المياة الدنيا التي هي غاية مطلبهم لان السعادة المقيقية ليست في تلبية المطالب الجسدية، فهذه لما غاية تنتهي إليها، كا أن فيها خاطر تحيلها في أغلب الأحيان إلى هم وشقاء يعذب النغس ويؤلم الضمير، بل السعادة الحتيقية هي في تغذية الروح؛ وانطلاتها من سلطان المادة، وتحرر العقل من سلطان الموى والعاطةة، ولا يمكن أن تتحقق هذه السعادة إلا بالإيمان باله واليوم الآخر، نهؤ لاء الكفار والمنانقون تد خسروا سعادة الدارين وُوَمَا
 عن السعادة في هذه الحياة الدنيا من غير طريقها الصحيح، وغفلوا عن العمل للآخرة،

المنافقون يـ القرآن الكريم
وقد بين لنا اله سبحانه الطريق إلى الربح في التجارة والفوز بسعادة الدارين بقوله تعلى:




ثم ضرب الله سبحانه فم الملّ بأمور حسية ليكون أوتع في النووس وأبلخ في التنفير من أحوالهم؛ فبدأ بالتمئيل للمصرين منهم على الكفر الذين لا يخطر الإيان بباهم حيث

 1- ما أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق عنه أنه قال: ضرب الله للمنافقين مثلا
 فِ ظُلُمَتـتِ لَّا يُبْهِرُونَ أي ييصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكفرهم ونفاقهم فيه، فتركهم في ظللات الكفر، فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق ".

Y - ما أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وَمَثَلُهُمْ كَمَتُّلِ اَلَّذِى آَسْتَوْقَدَ نَارًا إلى آخر الآية: هذا مثل ضربه الهُ للمنافقين، أنهم كانوا يعتزون بالإسلام، فيناكحهم المسلمون، ويوارنونهم، ويقاسمونهم الفيء، فلل| ماتوا سلبهم الش
 عذاب"

والمول الثاني أرجح لان مقتضى القول الأول أن المنانقين آمنـوا بالإسـاملام حقـا نــم
 معنى الآية على القول الثاني: صفة هؤلاء المنـانفين العجيبـة في استـفادتهـم مـن التظــاهر

 والعذاب وهم قد تعروا من سربال الإيان الذي طلا للمئوا إليه في الحياة الدنيا، كمثيل قوم
 الوقت نزع اله نورهم نأاصبحوا في الظللمات يتخبطون ولا يبصرون الطريت إلى النجاة من هذه الظللمات.




 الذي اشتروه بالهدى.
ثم ضرب الش سبحانه مثلا لفريق آخر من المنانقين لم يصروا على الكفر طوال حيال حياتهم

$=$


 رجالد كلاما من حديث المفط لانم من صحيفة والصحيفة لا يشترط فيها تام الضبط.




 طريت ابن أبي طلحة عن ابن عباس وَّهِّ








 من الخلان والتخوف منكم- على مثل ما وصف من الذي هو مو في ظلمة المن الصيب فجعل

 فهم من تولم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين"'.

المعنى: لا يُلو حال هؤلاء المنانقين بنوعيهم من أن يكونوا كالثلّ السابق، أو مثـلهم
 والآخرة، ومجوم على معتقداتهم الباطلة وكشف لأسرارهم، وتكليف لمّ بـا يرونه شاقا
 تعصف بمب الشّداثد والشبهات فيقفون متحيرين لا يدرون هل يسيرون في طريق المــى
 في خوف وقلت، ويترقبون كل يوم أن يتزل الوحي بكثـف أمرهم وهتك سترهمّ، كمثـل

 بالرعد أحيانا أن تهلكهم، فوضعوا أصابعهم في آذانم حتى لا يسمعوا أصواتها المزعجهة المّا
 الشبه: الميئة المتزعة من حال توم نزل عليهم ما يوجب الفزع من أمر مشتمل على أهوال خينة وعلى نور ساطع يضئ الطريت للسالكين، نإذا لا لِم ساروا وإذا انتطع وقفوا.

 في الفريق الأول، إن الهُ سبحانه بليغ القدرة لا يعجزه شيء.
$\qquad$
$\qquad$
r- بوراليهود في حركة النفـاق
النص القرآني في ذلك:





بيان من نزل فيه النص:
1- أخرج ابن جرير من طريق عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس

 بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثو نهم با فـا فتح الشَ عليكم. ץ- أخرج ابن جرير من طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي عن ابن عباس
 كمد ץ 「- أخرج ابن جرير من طريت أسباط عن السدي أنه قال في هذه الآية: هؤلاء ناس

من اليهود آمنوا اتم نانقوا'".
والذي يؤخذ من هذه الروايات أن هذه الآية قد نزلت في طائفة من اليهود اظظهروا

وقت نزول هذا النص:
هذه الآيات من سورة البقرة وهي أول سورة نزلت في المدينة كما سبت في رواية ابن
تصوير الموقف: الضريس هذه الآيات مان نزل في السنة الأولى للهجرة.

تبين لنا من الروايات السابقة أن هذه الآيات قد نزلت في اليهود الذين في المدينة، مبينة نوعا من تصرفاتهم التي يقومون بانيا للتُرب من المؤمنين بعدما انتشر الإسلام في


 وكان اليهود يمرصون على كتان هذا الأمر حتى لا يكون في ظهوره حجة للمؤمنين عليهم ومؤيدا لدعوة الإسلام، ولذلك أصبح بعضهم يلوم بعضا على هـلى هذا التصرف.


الآخر الذي أخفوه عنهم يختلف عن وجههم الذي أظهروه لمم فيحذروا منهم. بيان مفردات النص:
أنتطمعون: الممـزة للاستفهام، والاستفهام للإنـــار والتعجـبا والفـاء عاطفـة،

 فتطمعون؟ والطمع هو نزوع النفس الم الشيء رغبة فيه أن يؤمنوا لكم: أي يصدتوكم مستجبيين لكم متعدية الفعل باللام للتضمين، أو اللالام لام التعليل أي يؤمنوا لأجل دعوتكم إياهم "'.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المفردات في غريب القرآن، مقايسس اللغة. } \\
& \text { (Y) روح المعاني / / }
\end{aligned}
$$

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
يكرفون: التحريف إمالة الثيء والعدول به كتحريف القلم. أي يكرفون الكلام عن معناه إلى معنى آخر لم يدل الكلام عليه.
فتح: الفتح في اللغة ضد الإغلاق ويطلق على الحكم والنصر والإعلام بالشيء" ". يكاجوكم: الحج في الأصل القصد، والحجة مصدر بمعنى الاحتجاج ومعناه الدليل والبرهان وما يدفع به الحصم، ويقال حج فلانا حجا، وحجه خصمه غلبه بالحجة، والمحاجة المقارعة بالـججة، والـجة الدلالة المبينة للمحَجَّة، أي المقصد المستقيم (r) بيان معنى النص:
 لكم؟؛ فترغبون مح ذلك في أن يستجيبوا لكم فيتبعوا دينكم؟! وَوَقَد كَنَ فَريقٌ مِنْهُمْ
 على غير مراد اله (َمْنُ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ أي من بعد مانهموا معناه على مراد الله وأدركته عقولمم واوَهُمْ يَعَلَمُوتِّه أي والحال أنهم حينزا فعلوا ذلك يعلمون أنهم بعملهم هذا قد ابتعدوا عن الحق، واتبعوا الباطل حيث حرنوا كلام اله عمدا، وهذا يدل على تناهي

قسوة قلوبهم.
 أي صدقنا بكتابكم وبنبيكم فقد بين لنا اله في التوراة صفة عحمد وَوِإِذا خَلَا بَعْضُهُم إِلَّ بَعْضٍ أي وإذا انصرنوا عن المؤمنين وأصبحوا في خلوة منهمَ وَالَّوَأها أي قال بعضهم لبعض منكرين ما حدث منهم من إفشاء السر الذي كانوا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مقايس اللغة، لـسان العرب، تاج العروس. } \\
& \text { (Y) معجم متن اللنة، المفردات في غريب القرآن. }
\end{aligned}
$$

ي大رصون على كتلانه وهو ذكر صفة النبي

 أي أترتكبون هذا الحطأ الفاحش نحو دينكم فلا تدركون أن إفشاء الأسرار التي اختصكم الله بها نحو الإسلام مما يؤثر في مو قفكم من هذا اللدين ؟! ولقد أدركوا أن ما تاموا به من النفات حينما حلثوا الموّمنين بجا في كتابهم جانب للعقل السليم، لأنه يظهر تناقضهم حيث يؤمنون بـا يعتقدون بطلانه، ويكفرون بـا يعتقدون أنه الحق، ولأنه يفقّهم ثقة الناس .جه، ويعطي المؤمنين سلاحا قويا يحاربونهم به، فوبخوا أنفسهـم بهذا الكام

تُم وبخهم الله تعالى وجهُّلهم على غفلتهم عن علم الله الشُامل لـمميع تصرفاتهم ما يظهرون منها كالإيهان بالإسلام إذا لقوا اللنين آمنوا؛ وما يخفونه كالْتلاوم بينهم إذا

 قيام الحجة عليهم ولا يعلمون أن الله سبحانه عالم بجميع تصرفاتهم الظاهرة والباطنة؟
—المنافقون ي2 القرآن الكريـم

## r - موقّف المنـافقيـن من تحموبِل القبلة





 [1!

## بيان من نزل فيه النص:

 صُرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة -وصُرفت في رجب على رئل رأس سبعة عشر شهرا من
 ابن الأشرف، ونافع بن أبي نافع -هكذا قال ابن هميد وقال أبو كريب: ورافع بن بن أبي رافع" (") والـجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف، والربيع بن الربيع بن أبي الحميق، وكنانة بن أبي الحقيق نقالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي التي كنت عليها وأنت تزع ألتم أنك على ملة إبراهيم ودينه، ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك ! وإنا يريدئ


(1) ومذا مو الرابح لأنه يتايد برواية ابن هشام عن ابن إسحاق فنيها: ورانع بن أي رانع اسيرة ابن

هشام
(Y) جامع البيان ب/ Y.

وما ذكر في هذه الرواية من أتوا رسول الش

هاجر رسول الله فقرحت اليهود فاستقبلها رسول اله
 وَجْهِكَ فِي ألسَّمَآءِه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا
 r- وأخرج ابن جرير من طريق أسباط بن نصر عن السدي قال: كان النبي يصلي قِبَل بيت المقدس فنسختها الكعبة، فلل وُجِّه قِبَل المسجد الحِرام اختِّلف الناس فكانوا أصنافا، نقال المنافقون: ما بالهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها؟ وقال المسلمون: ليت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قِبَل بيت المقدس هل تقبل الله منا ومنهم أم لا؟ وقالت اليهود: إن عحمدا اشتّاق إلى بلد أبيه ومولده ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي كنا نتظظره ! وقال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه فتوجه بقبلته إليكم، وعلم أنكم كتتم أهدى منه ويوشك أن
يدخل في دينكم.


الآخرين الآيات بعدها (").
(1) هكذا ذكرت هذه الجملة في هذه الرواية والمتصود بيان أكثر أهلها. وتد ذكر ابن جرير هذه الرواية
 (Y) جامع البيان

وهذه الرواية قد بينت موقف كل من المنافقين واليهود والمشركين من تحويل التبلة كما بينت تساؤل المؤمنين عن عمل من مات منهم قبل ذلك، وتد نصت على أن قوله تعالى
 نزلت في اليهود ولا تعارض بين هذه الروايات إذ أن الآية تشمل هؤلاء جميعا. ₹ - أخرج البخاري بسنده عن البراء بن عازب


وهذه الرواية تبين لنا أن هذه الآية قد نزلت مطمئنة المؤمنين حينىا أههمم مصير
وإخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة وتحيروا الني أمرهم.

هاتان الآيتان تد نزلتا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان ذلك في
 (") (1)
وقد أخرج البخاري بسنده عن البراء بن عازب المدينة نزل على أجداده -أو قال على أخواله- من الأنصار، وأنه حلى قِبَل بيت المقدس

(I) صتحيح البخاري، كتاب التفسير، باب سيقول السفهاء (الآيةه فتح الباري AVI / (IV) .
(Y) نتح الباري / /YV.





لا هاجر النبي
عشر أو سبعة عشر شهرا.

وهل كان ذلك استمرارا على قبلته وهو في مكة أم كان بأمر جديد؟ يقول ابن حجر: إن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يكعلها بينه وبين بيت المقدس، وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وهذا ضعيف ويلن ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح لأنه يممع ين القولين، وقد صححه الـلاكم وغيره من ححيث ابن عباس" ".
وما يؤيد القول بأن النبي






ولم يخر جاه بـذه السياقة.

أقول: وقد سكت عنه الذهمبي(").
|لمنافقون يٌ القرآن الكريم
وهذا المديث صريح في أن النبي المُدس ثمم استقبل الكعبة أخيرا، ويفهم منه أن استقباله بيت المقدس كان عن اجتهاد منه
 عَلِيمّهُ [البقرة: 110]




 التي صدرت من أولثك الأعداء في بيان من نزل فيه النص.
 مضى نحو بيت المقدس، هل يثابون عليها أم لا ؟ وعن إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل
 القرآن مطمينا المؤمنين بآن ثواب عملهم محفوظ فم عند الش تعالى؛ ومسفها أعداءهم النين استغلوا الفرصة للنيل منهم ومن دينهم ومبينا الحكمة التي أرادها الشّ من هذا

بيان مفردات النص:

الأول من غير نصل "(1).

قبلتهم: القبلة يي الأصل اسم للجهة المقابلة، وفي التعارف صار اسما للمكان المقابل التو جَّه إليه في الصحلاة"

صراط: الصراط والسراط: الطريت المستسهل، أُصله من سرطت الطعام، فتيل في
الطريت سراط تصورا أنه يبتلعه سالكه أو يبتلع سالكه "() مستقيم: المستقيم المعتدل الذي لا التواء فيه

وسطا: الوسط العدل الميار، والوسط من كل شيء أعدله "
رعوف: الرأفة تيل هي الرحة، وقيل هي أشد الرحمة أو أرقها "•
رحيم: الرمة في اللغة هي رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم '()
وقال القفال: الفرق بين الرأفة والر مة أن الرأفة مبالْغة في رحة خاصة، وهي: دفع


بيان معنى النص:
 قوله وَسَيَقُولُهُ السين للاستقبال، وظاهر هذا أن هؤلاء السفهاء لم يقولوا هذا الككلام

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ( المفردات: مقاييس اللغة، معجم متن اللغة، النهاية. } \\
& \text { (Y) المفردات، مقاييس اللغة. } \\
& \text { ( } \mathrm{H} \text { ) المفردات. } \\
& \text { (ع) القاموس المحيط، تفسير غريب القرآن / ع T. } \\
& \text { (0) لسان العُرب، تأج العروس، المُردات. } \\
& \text { (7) المراجع السابقة. }
\end{aligned}
$$

قبل نزول هذه الآية، وفائدة الإخبار بهذا القول قبل وقوعه: أن مفاجأة المكروه أشد وقعا على النفس، والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع، لما يتقدمه من توطين النفس، ولأن معرفة الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرَدُّ لشُغبه كا قال
 لتحقيرهم والتهوين من شأنهم بيان أن تولم الذي قالوه لا رشد فيه، والتعبير بقوله (امن الناس") لبيان تيزهم بهذا الوصف الحقير من بين سائر أفراد جنس الناس.
 المؤمنين. أي سيقول السفهاء من اليهود والمنانقين والمشركين عن المؤمنين: ما الذي صرنهم عن التوجه إلى قبلتهم التي كانوا يتوجهون إليها وهي بيت المدس إلى التوجه نحو الكعبة؟


 وهذا كا يقول الرجل إذا عمل عملا نطبن فيه بعض أعداثه، أنا أعلم أنهم سيطعنون فيّ، كانهـ

وما ذكره من أن الآية قد نزلت بعد عَويل القبلة يؤيده ما سبق في رواية البخاري، ولا يلزم من ذلك أن تكون نزلت تبل قول الكفار المذكور نحمل الآية على ظاهرها أولى.. والمال الذي ضري للآية لا ينطبق عليها إذ أن تول القائل أنا أعلم أنهم سيطعنون يت إما إن يكون حكاي اللاضي بذلك أو إخبارا من علمه بأن مذا الطعن سيتكرد في المستقبل.

أي قل لمم له ملك المشرق والمغرب وسائر المهات لا لغيره، فله أن يو جهنا إلى أي جهة شاء، ونحن ننفذ حكمه ونأثمر بأمره سواء فهمنا الحكمة منه أو جهلناها هُهِّدِى مَن يَشَاَيُُ إلَنْ صِرَّطٍ مُسْتَقِيمرِ وقد أرشدنا اله عز وجل إلى هذا الصراط المستقيم في أمر القبلة حيث وجهنا إلى أقدس بقعة على وجه الأرض، وفي هذا البواب حسم لما قد يثيره اليهود من جدل في هذا الموضوع حول التفضيل بين بيت المقدس والكعبة وذلك ببيان أن الأمر كله له يو جه عباده حيث شاء..
فإن قيل إن المؤمنين أصبحوا على الصراط المستقيم بعلما وجههـم الهّ نحو الكعبة فهل كانوا قبل ذلك على غير الصراط المستقيم حينها كانوا يتوجهون نحو بيت المقدس؟ فالجواب أنهم كانوا على الصراط المستقيم في الحالين لانهم حينها توجهوا نحو بيت المقدس كانوا مؤترين بأمر اله عز وجل وحينزا توجهوا نحو الكعبة كانوا مؤتّرين به كذلك، فالصراط المستقيم هو في تنفيذ أوامر الله تعالى في بميع الأحوالـ

 القيامة بأن الرسل قد بلغوهم كا أخرج البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال رسول اله هِ هُ بلَّغت؟ فيقول: نمه، فيقال لأمته: هل بلَّغكم، فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: عحمد وأمته، فيشهدون أنه بلَّغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك


 العدله من نص المديث المرفوع كما نبه على ذلك الحانظ ابن حجر.
 بدلا من اللام لكون الشُهيد كالرقيب والمهيمن على المشهود له... ومنه قوله تعالى وإِنَّ
 ومما يؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أمدل بن المفضل قال: حدثنا أسباط عن السدي قال: إن النبيين يأتون يوم القيامة منهم من أسلم معه من قومه الواحد والاثنان والعشرة... وذكر نحو حديث أبي سعيد المتقدم ثم قال:


عَقِبَبْهُ
اختلف المفسرون في المراد بالقبلة في الآية على قولين:
أولا: أن المراد بها بيت المقدس وبهذا قال السدي كما أخــرج ذلك عنه ابن جرير من (8) طريق أسباط بن نصر(ّ) وبه قال عطاء كما أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج واختاره الطبري وغيره

(Y) جامع البيان 9 (Y)
( $11 / r$ ( 1 ( 1 ( 1 (



 لأن النبي المجرة تألفا لليهود ثم حُوِّل إلى الكعبة. وبهذا قال الزيغشري (") والقول الأول أرجح لما سبق في حديث ابن عباس پِ نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه.. ولأن الأمر الذي قُصد في هذا الامتحانـان هو التحول من بيت المقدس إلى الكعبة لا العكس.
 دينهم ويتميز أهل الشك والحيرة، وليس بمعنى حدوت العلم للّ تعـالى بعــد أن لم يكـنـ، تعالى اله عن ذلك، وقد أخرج ابن جرير في ذلك من طريق ابن أبي طلح ألحة عن ابن عبـاس . ${ }^{(4)}$
 ذلك لكل راجع عن أمر كان نيه (ت) .

المعنى: وما شرعنا توجهك نحو القبلة التي كـتـت ثابتــا عـلى اسـتقبالما وهـي بيـت


 عقوطم فيرتدوا بسبب ذلك عن الإسلام.
(1) الكشاف /(1)/
(Y) جامع البيان /r/r (Y).
(r) جامع البيان 10/r

 عنه ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة"' وأخرجه أيضا عن بجاهد من طريت ابن أبن أبي نجيح، وعن قتادة من طريت معمر "'.

المعنى: ولقد كان تُويل القبلة عن بيت المقدس إلى المسجد الحرام أمرا عظيا شاقا، على المتشككين الملائرين وأصحاب الإيلان المزعزع؛ لأنه يفتح فـم أبوابا واسعة من الشك والحيرة، ويتيح للشياطين أن تلعب بهم بأنواع الوساوس والأوهام، فيقفون من أمر النسخ في التشريع موتن الحلئر الذي امتلاً قلبه بالشبهات، ولا يتصورون ما وراء ذلك الكا من الـكمة الإلمية.. أما الذين عمر الشّ قلوبهم بالإيان الراسخ، واليقين الصادق فإنهر يؤمنون بجميع ما جاءهم بـ رسول الشا اللّ به سواء نهمو الحكمة منه أو جهلوها.
 ثواب صلاتكم التي كتتم تترجهون فيها نحو بيت المقدس، لأنكم إنا فعلتم ذلك طاءة لامر اله عز وجل ومن أطاعه نال ثوابه.

والدليل على أن المراد بالإيان هنا الصلاة ما أخرجه الطياللي والنسائي من طريق


(1) جامع البيان 10/r (10
(Y) المجع السابت 10/ 10 (Y

المنافقون بعد الهجرة

وجنبهم المكاره هِزَّحِيمه بم حيث لم يُرمهم من ثواب أعهالمم بل كافأمم عليْها
بالثواب الجزيل.
وعَبرَ سبحانه عن الصلاة بالإيمان لأن ضياع الصلاة ضياع للإيـان.

## ६- مسـارعتهم في الكفر بخلدمة الكفـار

النص القرآين في ذلك:





 بيان من نزل فيه النص:

 قالوا نمم. فدعا رجلا من عللائهم نقال: (أنشدكُ -بالشه الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك؛ نجده
 عليه المد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الشَ

(1) مسود الوجه كل ذكر في القاموس المحبط.





 أحبار يود اجتمعوا في بيت المدراس حين قي








 رسول الش

(1) صحتح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود (ص IrYV).

 في السيرة/T/TM.

المنافقون ـٌِ القرآن الكريـم
اله تعلم أن الله حكم فيمن زنا بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ نقال: اللهم نعم أما والله يا
 فأمر بها فرجما عند باب مسجده في بني غنم ابن مالك بن النجار، ثم كفر بعد ذلك ابن

 وقد ذكر ابن هشام هذا الحديث في السيرة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد مع فارق بسيط في الألفاظ (r)

والذي يؤخذ من هاتين الروايتين أن هذه الآيات قد نزلت في شأن اليهود حينها جاءوا إلى النبي كتابهم، ويستفاد من رواية مسلم أنهم مروا على النبي فـ قد زنى بعد إحصانه على الوضع الذي اتفقوا عليه فأنكر النبي عن حد الزنى عندهم، أما رواية الطبري فنيها أن اليهود جاءوا إلى النبي في حد الزنا قبل أن يقيموه على الزانيين في هذه التصة فني ظاهر الروايتين تعارض، وقد ذكر ابن حجر احتمال تعدد القصة، واحتمال أنم بادروا فجلدوا الزاني ثم بدا لمم فسألوه فاتفت المرور بالمجلود في حال سؤاهم عن ذلك فأمرهم بإحضارهما، قال: ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبراني من حديث ابن عباس (أن رهطا من اليهود أتوا النبي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) الظَّ به أي ألح عليه كا في القاموس المحيط. } \\
& \text { (Y) جامع البيان /Y (Y Y (Y) } \\
& \text { MYO/Y سيرة ابن هُسُام (Y) }
\end{aligned}
$$

امر أة فقالوا: يا عحمد ما أنزل اله عليك في الزنا قال: فيتجه أنهم جلدوا الرجل ثم بدا هم أن يسألوا عن الحكم فأحضروا المرأة وذكروا القصة والسوال '(1)

أقول وهذا هو الظاهر لأنه جاء في آخر رواية مسلم ما يؤيد أنهم جاءوا إلى النبي艮 الئوا محمداً "道


 اليهود، وكانت إحداهما تد تهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا -أو اصطلحوا- على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته همسون وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مانة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي لمقدم رسول الله الذليلة من العزيزة قتيلا فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بجائة وسق، نقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينها واحد، ونسبها واحد وبلدهما واحد، دية
 لم يظهر " أي لم يتتصر على أعدائه بعد ولم تكن له دولة تورية الم
 ولم يخضعهـا
 المذكور في الحديث.


بعضهم نصف دية بعض؟ إنا إنا أعطيناكم هذا ضيا منكم لنا وفَرَقَّا منكم فأما إذ قدم عمدد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينها ثم ارتضوا على أن يكعلوا رسول الشّ冨
 رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه، فدسوا إلى رسول الش الم


 عنى الها عز وجل
ورواه الطبري عن ابن عباس (a)
 النضير، والذليلة هم بنو قريظة، وذكر في الرواية الثانية أن القاتل إذا كانيان من بني بني قتل، وإذا كان من بني النضير آدَّى مائة وسق من تُر
 أبي الزناد ولا سطاك بن حرب فيكون صحيحا لغغيه، وقد أخرجه الحاكم من طريق سماك

ابن حرب وصححه، وأقره الذهبي (2)

(Y) مسند أمد / Y /
( C ( C ( C (
( ) المستدرك \&/ זוצ.

ومن هذه الروايات تبين لنا احتمال نزول هذه الآيات في تضية الرجم واحتمال نزولها في قضية القصاص، ويكتمل أن التضيتين جرتا في وتت متقارب فنزلت هذه الآيات فيها معا، والروايتان صحيحتان من حيث الإسناد لكن تضية القصاص أنسب لمذه الآيات

1 - أنه تد ذُكر القصاص في آخر هذه الآيات في قوله تعالى ووُكَكَبْنَا عَلَيْمَمُ فِيهَا أَنَّ
 - (1) القصاص كا ذكر ابن كثير

Y- أن الش سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات أن المسارعة إلى الكفر صادرة من المنانقين واليهود، وتضية الرجم ملميُذكر فيها دور للمنانفين بينز ذُكر في تضية النا تلانية التصاص


القضية تبل أن يكمكوه.
ץ- ولان الله سبحانه ذكر في هذه الآيات تحاكهـم إلى النبي

 اَلْمُقِسِطِينَ

 [المائدة: 9 ؟] وهذا يتناسب مع تضبة القصاص لان فيها خصومة بين طائفتين من

المنافقون ــوْ القرآن الكريـم
اليهود، أما قضية الرجم فليس فيها خصومة حتى يقع بسببها التحاكم إلى رسول الله
 وقت نزول هذا النص:
هذه الآية من سورة المائدة وهي بمجموعها العام من آخر ما نزل من القرآن ولكن آيات منها تد تقدم نزوها في أوائل العهد المدني كالآيات التي تبين علاقة المنافقين باليهود ومنها هذه الآية، وأسباب النزول السابقة ليس فيها تحديد لوقت نزولما غير أن في رواية قضية القصاص ذكر بني النضير وقد أجلاهم النبي الرابعة كا سيآتي، فتكون هذه الآيات مما نزل قبل ذلك كا أن فيها بيان أن ذلك كان بعد مقدم رسول اله حيث ظهرت قوته بانتصاره على أكبر أعداثه، فأصبحت له دولة مرهوبة الجانب، هذا ما يرجح كون هذه الآية مما نزل قبل معركة بدر، كا يرجح ذلك أيضا ما جاء في رواية الرجم من أن أحبار اليهود اجتمعوا يف بيت المدراس حين قدم رسول اله فهذا يدل على أن نزول هذه الآيات كان في السنة الأولى من الهجرة تقريبًا.

## تصوير الموتف:

عندما ضعف إيان اليهود بدينهم رأوا أنه ليس بإمكانهم تطبيق حدود الله على جميع من يرتكبون الجلرائم؛ سواء كانوا أغنياء أو نقراء، أقوياء أو ضعفاء فاصطلحوا فييا بينهم على حدود يمكن أن تقام على الأغنياء والأقوياء كا تقام على الفقراء والضعناء، وذلك كحد الزنى حيث استبدلوا الرجم بالجلد مع تسويد الوجوه كلا سبق في الروايات. ولما تشعبوا إلى قبائل وكان بعضهم أقوى من بعض رفض الأثوياء منهم حكمم الله في القصاص إذا كان القاتل منهم والمتتول من الضعفاء، وأبوا أن يتساووا مع الضعفاء في


دنع دية واحدة، حيث رأوا أن القتيل منهم أعز من التتيل من الضعفاء، كما جرى بين بني النضير وبني قريظة وكان بنو النضير أقوى من بني قريظة.
 وأراد اليهود أن يعرنوا حكم الإسلام في حد الزاني المحصن، ليتخفقوا به مكا في كتابمه
 أهملوه.

كما حدث أن اعتدى رجل من بني قريظة على رجل من بني النضير بعد مقدم النبي

 بالعدل، ولا بد أن نينصف المظلوم من الظالم. أما المنانقون فتد كانوا يقومون بأعال التجسس لصالح اليهود، حيث كان اليهود يستخدمونهم لاستطلاع رأي النبي بينهم، نحو تطبيق حد القتل الذي اصطلحواعليه.

وهذا التصرف من المنانقين هو نيع من سلوكهم المنحرف في معاملتهم مع المؤمنين،
 معّصدهم.

ومن هذا ندرك مدى العلاقة القوية التـي تـربط بـــن المنـانقين والكفــار، فالمـنـافون
 المسلمين.

بيان النص:
 برسالتي إلى الناس جيعا لا تغتم من أجل الكفار اللذين يسارعون في الوقوع في الكفر، ويتقلبون في فنون من عداوة الإسلام وأهله، رغبة منك في هدايتهم، فإنما أنت رسول وليس على الرسول إلا البلاغ، أو خوفاعلى مستقبل دعوتك منهم فإن الش معك وسيحبط

أعالمم.
 أظهروا لكم الإيمان بألستهم وأبطنوا الكفر في تلوبهم، فلا تَزن على إسراعهم في خدمة الكفار من اليهود، وتنفيذهم خطططاتهم التي يملونها عليهم، فإنهم لم يؤمنوا بالإسلام حقا، حيث لم يتجاوز إيانمه ألستهم، ومن كان إيانه بهذه الصورة لم يستنكر منه هذا

السلوك المنحرف.
 تركوا حكم كتابهم وأرادوا منك أن تحكم بينهم بالباطل.
 لا يريدون الصدق ولا الوصول إلى الحق، ومن كانت هذه صفته فلا ينبغي أنَ يُعتنى بأمره لانه صاحب هوى.
 الرسول من اليهود أو المنافقين ساعون لأجل قوم آخرين من اليهود لم يضضروا إليك، وإنما أرسلوا هؤلاء الذين أتوك ليكتشفوا رأيك في تضيتهم.


我 هو كلام اله تعالى في التوراة، أي يميلونه ويزيلونه عن مواضعه بعد أن وضعه اله فيها إما بتغيير ألفاظه، وإما بتأويل معناه على غير ما أراد اله منه.
 الآخرون الذين لم يأتوا إلى النبي أفتاكم محمل بـا اصطلحتم عليه من العقوبات فاقبلوا حكمه، وإلا فاحذروا منه أن ينفذ حكم اله فيكم.
 الضلالة بعد معرفته المدى فلن تستطيع دفعها عنه، لأن الهداية والتثبيت عليها بيد اله وحده. وقد وقع المنافقون في حبائل اليهود حيث الخذوهم لمم صنائع، ووقع عامة اليهود في حبائل أحبارهم الذين زينوا لفم غخالفة شريعة الش والميل مع الهوى.
 والمنافقين هم الذين ارتكست قلوبهم في الغواية، وانقادت لنوازع الهوى والشهوات، فلم يبق فيها متسع لنوازع الحير فلا أمل في هدايتهم.
 واحتيالفم على الهو وعلى الناس، وعاشوا حياة التشرد والمهانة حيث أُجلوا عن أوطانهم، وانكشف المنافقون وظهرت حقيقتهم للمؤمنين، نعاشوا بعد ذلك في خوف وذل حتى
 في الآخرة، وهو الخلود في نار جهنم.

0- المنــاوْقون في بلــرو جهلهم بعوامل النصر

النصص القر آني في ذلك:


بيان من نزل فيه النص:
1 - أخرج ابن جرير من حديث عامر الشُعبي في هـذه الآيـة وإِذْ يَقُولُ الْمُمْنَفِقُونَ

تكلموا بالإسلام وخرجوا مع المـشركين يـوم بــدر نلــا رأوا قلـة المـسلمين قــالوا: ڭغَرَّ

Y Y أخرج ابن جرير من طريق حجاج عن ابن جريج قال في هذه الآية: ناس كانوا من المنافقين بمكة تالوه يوم بدر، وهم يومثّ ثلاثّاليّة وبضعة عشُر رجلا (٪): يعني عدد المسلمين في بدر.

 الوليد ابن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب وعلي بن أمية بن خلف، والعاصي بن منبه بن الحجاج، خرجوا مع قريش من مكة

 هَتُؤلَاءِ دِينُهُمُ

ع - أخرج ابن هشام عن ابن إسحاق أنه تال في هؤلاء النفر: وكان الفتية الذين قتلوا


 أسطاءهم كا ذكرهم بجاهد في الرواية السابقة، وذكر أنسابهم، ثم قال: وذلك أنهم كانوا أسلموا ورسول الشا وعشائرهم بمكة ونتوهم فافتتوا، ثم ساروا مع تومهم إلى بدر فأحيبوا به جميعا (1)" وأخرج هذا الأثر أيضاً ابن جرير بسند صحيح إلم ابن عباس لكن ليس فيه ذكر أسطاء هؤلاء المذكورين.

والذي يؤخذ من هذه الروايات أن هنه الآية نزلت في فئة من أهل مكة، كانوا
 عياجروا، ثم خرجوا مع تومهم يوم بدر فازدادوا فتنة عن الإسلام لـا رأوا قلة المؤمنين،
 ولا يعدُون منافقين إلا إذا أظهروا الإيـان للمؤمنين، وهؤلاء لا تتوافر فيهم بواعث

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جالمع البيان • } 1 \text { ( } 1 \text { ( بإسناده مردود لأنه فيه عبد العزيز بن أبان الأموي ومو متروك. } \\
& \text { (Y) السيرة النوية لابن هشام }
\end{aligned}
$$

النفاق لوجودهم بين المشركين، ولكن يـتهل أنم لازالوا يظهرون الإيان للمسلمين مداراة منهم لفم، أو خوفا من انتصارهم على أعدائهم في الجولة الأخيرة. وقت نزول هذا النص:
تبين لنا من عرض ما قيل في سبب النزول أن هذه الآية من جملة ما نزل من الآيات عقب معركة بدر، وقد كانت هذه المعركة في شهر رمضان من السنة الثانية كا ذكر ابن

## تصوير الموتف الذي نزل فيه النص:

هذه الآية في غزوة بدر كها تبين من الروايات السابقة، وقد أخرج ابن هشام خبر هذه
الغزوة عن ابن إسحاق قال: فحدثني عحمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد اله ابن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علل|ئنا عن ابن عباس، كلٌ تد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فييا سقت من حديث بدر... تم ذكر خبر هذه الغزوة وكان ما ذكر أن النبي بحملته التجارية ندب المسلمين إليهم، وقال: وهذه عير قريش فيها أموالمم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، فانتدب الناس نخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول اله الثانية للهجرة، في ثلاثنائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه،ولكن أبا سفيان جاءه خبر خروج النبي الساحل فنجا بقافلته، أما قريش نقد خرجت لـلحاية عيرها بجيش يبلغ حوالي ألف مقاتل، فلل| نجا أبو سفيان أرسل إلى قريش لترجع، نقال أبو جهل: والش لا نرجع حتى

نرد بدرا فنقيم عليه ثلاثا ننتحر المزر ونطعم الطعام، ونسقي الحمّر وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها فامضوا فمضوا إلى بدر، أما رسول اله الصححابة بأن الهة تد وعده إحدى الطائفتين فتردد بعض أصحابه أول الأمر بحجة أنهم لم يستعدوا للقتال وإنها خرجوا للعير، ولكنهم ثبتوا بعد ذلك وقويت نفوسهم تأثرا بالموقف الحلزم الذي وقفه بعض كبار الصحابة كابي بكر وعمر والمقداد وسعد بن معاذ، (1)

فمضوا والتقوا بعلو هم على غير ميعاد
وكان جيش الكفار يضم عددا من المنافقين وضعفاء الإيلان من دخل في الإسلام من
أهل مكة، ولم يُبت الإيحان في قلوبـم.

وعند التقاء الصفين أبصروا جيش المؤمنين فإذا هو قليل العَدد ضعيف العُدد، حيث
لم يكونوا يزيدون عن ثلانمائة ويضعة عشر رجلا (") ونظروا إلى جيش الكفار فرأوه يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف جيش المسلمين "ويتفوق كثيرا عليه في العُدد فزادت فتنتهم عن الإسلام، وقويت فيهم دوانع الكفر، وظنوا أن (ابدرَا) ستكون مقبرة للمؤمنين من أول جولة يقومون بها مع الكفار، ونطقوا بكلمات السخرية من المؤمنين والتحقير فمّ، واطمأنت نفوسهم إلى الكفر الذي كانوا قد جعلوه محل موازنة مع الإيحان قبل ذلك، ولم يبق هناك بجال لترجيح الإيهان بعدما شاهلوا ضخامة جيش الكفار وقوته، أمام ضآلة جيش المؤمنين وضعفه، وتوقّعوا السحق الكامل، والإبادة التامة للمسلمين على يد كفار
(1) انظر سيرة ابن هشام Y Y Y Y وما بعدها.
(Y) صحيح البخاري، كتاب المغازي باب عدة أصخاب بدر ( فتح الباري /Y / • ).

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
قريش، فأعلنوا كفرهم حينها وصفوا هذا الدين بأنه برد خيالات وأوهام علق بها أصحابه فأسلمهم إلى هذا المصير المشئوم الذي ينتظرهم.

بيان النص:
قال تعالى: هإِذْ يَقُولُه أي اذكروا إذ يقول، فالظرف متعلق بفعل مقدر كا ذكر
أبوالبقاء
 سبق، والذين في قلوبهم مرض هم الذين لم يتمكن الإيـان من قلوبهم، فلم يكن له أثر في السيطرة على تصرفاتهr، وقد جاء في القرآن إطلاق هذا التعبير على المنافقين في عدة آيات




وإنها أطلق هذا التعبير على المنانقين لأن النفاق من أمراض القلب، بل هو أعظمها أثرّا في إفساد سلوك الإنسان، ولكن حينها يُذكر المنانقون ثم يعطف عليهم الذين في قلوبهم مرض؛ يكون المراد بالذين في تلوبهم مرض من قد دخل الإيهان قلو:بم ولكن بصورة ضعيفة بحيث لا يتحكم في تصرفاتهم، ولا يكميهم من الوتوع في الشبهات التي تزلز لإيانهم الضعيف.

المعنى: اذكروا أيها المؤمنون نعمة الش عليكم إذ هزم أعداءكم حينز التقيتم بهمه بعدما استضعفوكم وقال المنافقون منهم والذين في قلوبهم مرض بعدما رأوا قلة عددكم
 الحداع والإطلع بالباطل (") وذلك بتصوير الأمور المتخيلة بصورة الأمور الواقعية، حتى يخنع الإنسان بها فيطمع فيا لا حقيقة له. أي لقد خدع هؤلاء المؤمنين دينهم حينما غامروا بأنفسهم وأسلموها للموت المحقق من أجل نصرته وحمايته طلبا للثواب في الحياة الأخرى.

فهؤ لاء المنانقون والذين في تلوبهم مرض قد استنكروا ذلك الإقدام العجيب من المؤمنين؛ على الدخول في معركة غير متكافئة، وعدُّوه تهورا واتهووا الدين بأنه خداع

وتضليل حيث دفع المؤمنين به إلى ذلك التهور الذي سيكون سببا في القضاء عليهم. أما الباعث فم على هذا الاستنكار الذي ملهم على القدح في الإسلام فهو الجهل بأسباب النصر الحقيقية، في معركة تقوم بين الكفر والإيلن باله تعالى، لأنهم لايعرفون من عوامل النصر إلا العوامل التي ألفوها في حروبهم في الجاهلية، من قوة السلاح ووفرة الحيل والرجال والشجاعة والمْبرة الحربية، فلما رأوا هذه العوامل تتوافر في جيش الكفار من قريش، بينه ينقص جيش المسلمين ونرة الرجال والحيل والسلاح؛ حكموا بأن النصر سيكون لقريش، وسخروا من الإسلام الذي همل المؤمنين به على الوقوع في المهالك. وقد بين سبحانه وتعالى في آخر الآية أن عوامل النصر الرئيسية في معارك الكفر

 بأن ينصره على عدوه، لأن الهة توي غالب على أمره، يمكي أولياءه المؤمنين ويخذل أعداءه الكافرين، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فلا ينصر إلا من يستحق النصر.

واقع المجتمع الإسلامي في ضوء النص:
قبل أن أتكلم عن واقع المجتمع الإسلامي في ضوء هذا النصا النص أحب أن أبين عوامل النصر الرئيسية بشيء من الإيضاح، وتد ذكر الش سبحانه وتعالى عوامل النصر هذه قبل





نعوامل النصر -كا ترشد إليها هذه الآيات- هي:

1- الثبات عند لقاء العدو مها كان عدده ومها كانت عُدُده، ولا ييرز الفرار يوم


Y- الإكثار من ذكر الشا عند ابتداء المعركة وفي أثنائها، فدخول المعركة يـب أن يكون
 المعركة بالقلب واللسان، فلا جدوى من الذكر باللسان مع غفلة القلب عن تذكر عظم الشا عز وجل، وأنه هو اللذي بيده مقاليد الأمر من النصر أو المزيمة، وقد كاند يشتْل بذكر الشا ودعائه عند لقاء العدو، نقد ناشد ربه يوم بدر وكان من توله: (االلهم إني أنشدك عهدك ووعدكُ اللهم إن شئت لم تعبده أخرجه البخاري" ".

وأخرج الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي فيها العدو وتال: (اللهم منزل الكتاب وجريَّ السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم

- وانصرناعليهم")

 أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الشه ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: هاغزوا باسم

r - الالتزام بطاعة الش عز وجل، وذلك بأن يتصرف المجاهد فيل يرضي اله ويجتنب ما يسخطه كالغدر والميانة، وإيثار النفس وتشويه نية المهاد لإعلاء كلمة اله بمقاصد أخرى، فإذا التزم المجاهلون بذلك كان من دواعي نصر الش إياهم، أما إذا خالفوا أمره فإنه يخذلمم وتد يسلط الكفار عليهم عقوبة لم. ع - الالتزام بطاعة القائد في تنفيذ الخطط التي يأمر بها فإن معصية القائد سبب في وقوع الفشل والهزيمة، وقد أمر اله سبحانه بطاعة الرسول لأنه هو القائد الأعلى، وأمر بطاعته باعتبار كونه رسولا لأن طاعته بهذا الاعتبار أوجب وألزم.
0- المحافظة على الحاد الكلمة واتفاق الرأي، فإن التنازع والاختلاف بين أفراد الجيش يعدُّ انزامًا منه تبل الدخول في المعركة، فكيف يلقى عدوه وهو متشتت الفكر




أي قوتكم.
7 - الصبر على حر التتال واشتداد البأس وإن طال أمد الحربه، فإن ما يشعر به المسلم من ألم القتل والمجاح يشعر به الكافر كذلك، والمسلم يرجو من ثواب اله الني

 يَرْجُوربَ وْكَانَ النَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: ع • ا إلى تحقيق هذا الهدف السامي أن يُزِع ما يُقْدم عليه الكافر الذي يسعى إلى تحقيت أهداف

قريبة وضيعة.
وقد كان النبي الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"). أخرجه الشيخان (") وني هذه الآيات أثبت اله سبحانه معيتّه


- الاحتراز عن معوقات النصر وذلك بالبعد عن الفخر والحـيلاء والإعجاب بالنفس فإن هذه الأمور وأشباهها تقطع عن المجاهد نصر اله ومدده وتكله إلى نفسه كا تجعله غير متأهب للقاء الأعداء التأهب اللازم لأنه قد استهان بهم، وتد نهانا الله سبحانه في هذه الآيات عن أن نكون مثل الكفار الذين خرجوا من ديارهم بطر| (پرياء حيث

 (Y) البطر دمش يعتري الإنسان من سوه احتيال النعية وتلة القيام بحقها وصرنها الِلى غير وجهها كا قال الراغب في المفردات،.



نهذه هي أسباب النصر المعنوية التي لها قيمتها الكبرى في حصول النصر على الأعداء، وهناك الأسباب المادية التي ذكرها الهُ سبحانه بقوله: هؤَأعِدُوا لَهُم مَا
 [الأنفال: • 7] نهذه أيضا لا ييوز التهاون بها، بل يبب على المؤمنين أن يستعدوا استعدادا تاما من هذه الناحية حسب الاستطاعة، وهذه الناحية مشتركة بيننا وبين أعدائنا وإنىا الثيء الذي نملكه ويفقدونه هو التوة المعنوية، التي تنشا من الاعتلاد على الشّ عز وجل وشعور اللمؤن بأنه في صف اله وأن الش معه ولن يخذله، ما دام قد دخل المعركة باسمه
وفي سبيله وحده.

والباعث على الجهل بأسباب النصر المعنوية أو النفلة عنها هو عدم هيمنة الإيان بالشا تعالى على مشاعر النفس، فتنصرن إلى الإيان بالأشياء الدسية التي تشاهدها، وتعتمد عليها في الوصول إلى النصر، وهذا ما وقع من المنافتين يوم بدر لأنهم لا يؤمنون بالنّ حقال، فلم يقق إلا أن يؤمنوا بعوامل النصر المادية من كثرة العُدَد وقوة اليُدُد.
 عوامل النصر الحقيقية التي ييب عليهم أن يلتزموا بها في تيالمّم مع الكفار، كا با بينت لمم أن الغفلة عن هذه العوامل والاعتلاد على الأسباب المادية إنا هو من صفات المنافقين ومرضى القلوب، الذين هم بعيدون عن ذكر الش والا ستعانة به. ومع ذلك فقد غفل بعض المسلمين في حياة النبي العوامل فأصيبوا مرتين: المرة الأرلى في غزوة أحد بسبب عصيان بعض الرماة أفر النبي

號 قال بعض المسلمين: (الن نغلب اليوم من تلة) فأعجبوا بكثرتهم، كا روى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن الربيع بن أنس قال: (اقال رجل يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة فشق ذلك على النبي
ولقد نزلت الآيات القرآنية تبين خطا المؤمنين في عدم التزامهم بهذه العوامل، وأن




 تفتح المشرق والمغرب، والشّلل والبنوب بسرعة عجيبة، وتفوق مدمشن، فلم تتتكس لمّ راية في الفتح الإسلامي، إلا في وقائع نادرة نتيجة غفلة طارئة عن تطبيق بعض هن الئه العوامل، كما حصل من عكرمة بن أبي جهل الْ قبل أن يصل إليه المدد الذي أرسله أبو بكر عِ أمر أبيكر
ولقد تقاصرت أنظار المسلمين بعد ذلك شيينا فشيينا عن ملاحظة تلك العوامل اللذكورة في هذه الآيات، واتجهوا إلى العوامل المادية نقط، إضانة إلى انحرافهم في
(1) (YV/A تتح الباري (Y)


الأهداف حيث تركوا القتال لإعلاء كلمة اله، واتجه الولاة إلى القتال من أجل الملك. وقد نشأ عن ذلك أمور أفسدت مفهوم الجهاد في سبيل الله، فبعد أن كان المقاتل يطلب بقتاله نصر المسلمين، وإعلاء كلمة الله، انصرف لطلب رضا الولاة والتقرب إليهم. وبعد أن كان حريصا على نيل الشهادة التي تُعجل به إلى اقتطاف ثمرة جهاده أهـ أصبح حريصا على حياته حتى ينال تُمرة جهاده من جان جاهد من أجلهـمـ. وبعد أن كان يممى المقاتل معه ليسبقه إلى الشّهادة أصبح يكتمى به يُ لُيبقي به حياته فبهذا ضعف المسلمون عن المهاد، فتوالت عليهم الهزائم وتفرقت دولتهم وتسلط عليهـم الأعداء من المشرق والمغرب، فدهمهم التتار من المشرق حتى فرقوا شلمهم وأهانوا كرامتهم، واستولوا على قسم كبير من بلاد الإسلام، كا أتى الصليبيون قبل ذلك من المغرب وقاموا بحملات عنيفة على المسلمين حتى استولوا على بيت المقدس وأقاموا فيه شعائرهم، ولم يقهر الصليبيين ولا التتار إلا الإسلام، لما وجل من يمكله ويمثله على وجه الأزض حيث قام الإمام العادل نور الدين، ومن بعده صلاح الدين برفع لواء الجهاد الإسلامي، بعد ما نكس فترة طويلة من الزمن، وجاهدا الصليبيين بقوة وحزم، حتى كانت معركة حطين، التي كانت المعركة الفاصلة بين المسلمين والصليبيين، وكانت
 ولا جاء التتار وقاموا بالأعمال الؤحشية التي تقشعر لها الأبدان، أصاب المسلمين منهم رعب عظيم، حتى اعتقدوا أنه لا يمكن أن يقّاومهم أحد، ولكن بفعل الصيحات
 ابن تيمية رجع المسلمون إلى نهم المهاد الإسالامي، والاعتقاد بنصر الس فقويت نفوسهمّ' وصحت عزائمهم واستطاعوا أن يدحروا التتار، حتى لم تقم هم بعد ذلك قائمة ".
|لمنافقون وِ القرآن الكريـم


هذان مثلان من تاريخ المسلمين.. وما أكثـر الأمثـال في تاريخــا التـي تتعاقـب فيهـا حوادث الانتصار، وحوادث الانكسار المبنية على أسبابها المؤدية إليهـا، ولكـن المـسلمين ينسون سريعا ويغفلون كثيرًا.

وإننا لنرى في واقتعنا اليوم أن الاعتلاد على الأسباب المادية بلغ حــدا لا مثيـل لـه فـيا مضى، وإنا ير جع ذلك إلى عاملين:
أو لاً: ضعف الإيهان في قلوب كثير من المسلمين، إلى حدٌ جعلهم لا يتذكرون معية اله
لأوليائه المؤمنين بالنصر والتأيدد، ولا يفكرون في طلب النصر منه إلا قليلا.
ثانِّا: مقدار ما توصل إليه المتترعون في هذا العصر مـن الرقـي المـادي، والتفـنـن في إعداد الأسلحة الفتاكة، فذهل المـسلمون لمـا رأوه مـن رتـي في هــنه الناحيــة، وقـصروا تفكيرهم على هذا العامل وحده، وغفلوا عن عوامل النصر الأخـرى التـي سـبق ذكرهــا والتي هي أهم من هذا.

ولقد بلغ بهم الإفراط في اعتبار هذا العامـلـ، والتفـريط في اعتبـار العوامـل المعنويـة السابقة، إلى حلٌ جعل بعضهـم ير كنون إلى الكفار، ويعتزون بصداقتهم، ويستنجدون بهم وقت الشدائد، وقد غفلوا عن أن الكففار مها اختلفوا فيل بينهم لا يمكن أن يتفــوا عـلـ شيء كاتفـاتهم عـلى حـرب الإسـلام والمسلمين، وإنــم ليفزعـون مـن تـصوز الجهـاد الإسلامي، ويكاولون بكل وسيلة أن يشوهوا تعاليمه السامية، وأن يصوروه بشكل يثـير الاشميزاز، محاولين بذلك تضـليل المسلمين والتـضاء عـلى روح الجهـاد في نفوسـهـم، لمـا يعرفونه من تاريخ المسلمين الأوائل الذين فتحوا المشرق والمغـرب في سـنوات معـدودة، حينما رفعوا لواء المهاد في سبيل الش، لنشر هذا الدين الحنيـف، ولمـا يعرفونـه مـن نتـائج الحروب الصليبية التي لا تزال قائمة في أذهانهم.

وإن الذين يدركون عوامل النصر الحقيقية قليلون، وهم أيضا بعيدون عن مراكز القيادة، ولذلك أثرت القيادة السيئة التي توالت على المسلمين في هذا العصر على أفكار الكثير منهم، فأصبحوا لا يفكرون إلا في الارتماء في أحضان الدول الكافرة، التي تملك من القوة المادية ما أعشى أبعار هؤلاء المخلدوعين، وأعمى بصائرهم عن إدراك الحقيقة، وإن الهه سبحانه الذي أنزل ملانكته لنصر المسلمين في بدر وحنين، وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ونصرهم با يشبه خوارق العادات.. هو لا يزال مع أولياته المؤمنين إذا هم صدقوا في الالتجاء إليه، وباعوا أرواحهم رخيصة في سبيل إعلاء كلمته، ولقد حفظ لنا التاريخ أمثلة عديدة لنصر الش المسلمين إذا اعتمدوا عليه، وأخلصوا نيتهم للجهاد في سبيله، كا حغظ لنا أمثلة أخرى لخلذاله إياهم مها بلغت قوتهم؛ إذا انصرفوا عنه واعتمدوا على توتهم، فضلا عن رفض الإسلام ورفع شعارات الجلاهلية. ويشه أولثك المنافقين الذين سخروا من المؤمنين يوم بدر كثير من المسلمين اليوم، فإذا رأوا طائفة من المؤمنين تؤدي واجبها في الدعوة إلى الله، وإزالة المنكر الذي تحميه القوة، سخروا من أفراد هذه الطائفة، ورموهم بالتعصب والتهور وضعف الرأي، ولقد جهل هؤلاء المدَّعون أو غفلوا عن أن هذه الطاثفة ليست إلا منفذة لأمر الهُ عز وجل في



## * * *



مكا لا شك فيه أن معركة بدر كان لها أثر كبير على أعداء الإسلام في المدينة من اليهـود والمنافقين، فإن انتصار نثة قليلة من المؤمنين لم تخرج للقتـال عـلى جـيش كبـير قـد خـرج للقتال وهو بكامل استعداده ليس بالأمر الهين. ولقد كان هذا الانتصار كافيا لإتناع المترددين في أمر الدخول في الإسـلام بأنـه ديـن عزيز، وأنه يملك قوة أعلى من قوة البشر التي ألفوها.. هذه القوة هي التـي تنـصره عـلى أعدائه وتدافع عنه وقت الشدائد. ولقد أوقع الها الرعب في قلوب الذين شَرِقوا بالإسلام من أهـل المدينـة، والمـترددين منهم -حينل| رأوا تلك الفئة القليلة من المؤمنين تطـيح بعـزة أعـلى قبيلـة في العـرب، قــد خرجت بفخرها وخيلائها- فخضعوا للإسلام وأعلنوا الدخول فيه. ومن أولكك الذين تظاهروا بالإسلام بعد بدر، عبد الله بن أبيّ ابـن سـلول كــا روى البخاري عن أسامة بن زيد نَّ صناديد كفار قريش، قال ابن أبيّ ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوتـان: هــا

أمر قد تو جه، فبايعوا الرسول ولقد كشفت الأحداث بعد ذلك عن كذب كثير منهم في دعوى الإسلام، كما كشفهم اله سبحانه وتعالى بصفاتهم، وبيَّن نواياهم السيئة بالإسلام والمسلمين. وقد كانت غزوة بدر في شهر رمضان من اللسنة الثانية، وغزوة أحد في شهر شوال من السنة الثالثة، ومن أهم حوادث هذه الفترة بالنسبة للمنافقين؛ موقف عبدالله بن أبيّ مـن إجلاء يهود بني قينقاع، وبهذا الموتف ظهـرت العلاتــة القويـة بــين اليهـود والمنــافقين في

وتد اتخذ النفاق في هذه الفترة شكلا من التخفي والحذر أكثر من الفترات التي تلت هذه الفترة، ولم يُؤُر عن المنافقين آنذاك شيء من كللات السخرية والنقد، ولا شيء من أعال الكيد الظاهر، بل كانوا يتظامرون بتأيد دعوة الإسلام والثناء على النبي إمعانا منهم في النفاق، ومن ذلك أن عبد الشه بن أبيّ كان يقوم في كل بمعة فيثني على رسول الش

وكان الدافع فم إلى هذا السلوك خوفهم من المؤمنين بعد انتصارهم الباهر في بدر، وعدم مرورهم بالتجارب التي مروا بها بعد ذلك، من عفو النبي عن هفواتهم، الى أن سنحت لـم الفرصة في غزوة أحد حينا قابل المؤمنون جيش قريش الذي يبلغ ثلاثة أضعافهم، فحاولوا تثبيط المؤمنين وتخذيلهم عن نصرة رسول اله إلى أن نجحوا في استهالة بعضهم، فرجعوا بثلث الجيش الإسلامي، وخانوا المؤمنين في ذلك الموتف الحرج، وكان لمن بقي منهم مع المؤمنين بعض الأثر في إصابتهم، ثم لما ظهرت نتيجة المعركة على ما يتمناه هؤلاء المنافقون، أظهروا الشهلةٌ بالمؤمنين كا سيأتي.

## ا - استهانة المنـافقين بـالأعراض مز أجل المـال

النص القرآن في ذلك:

 بيان من نزل فيه النص:





وتوله (لمن) قال الإمام النووي: هكذا وتع في النسخ كلها (للن غفور رحيم") وهذا تفسير ولم يُرَد به أن لفظة (اللن)" متزلة، فإنه لم يقرا بها أحد، وإنا هي تفسير وبيان يردَّان


 وإثمهن على من أكرههنه| (r) والظاهر أن هذه القراءة من باب التفسير والبيان كا قال النووي، وفي رواية لمسلم

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) صسحيح مسلم؛ كتاب التفسير، باب في توله تعالى \$و لا تكرهوا فتياتكمب) الآية حديث رتم } \\
& \text { (Y) ش~ } \\
& \text { (r) تفسرِ ابن كثير r/r r rer }
\end{aligned}
$$

عن جابر أيضا: أن جارية لعبد الهّ بن أبيّ بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال هلا: أميمة، فكان يكرهها على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي

Y Y أخخرج ابن جرير من طريق معمر عن الزهري أن رجال من قريش أسر يوم بلر، وكان عند عبد الهُ بن أبيّ أسيرا (و) وكان لعبد الله جارية يقال لها معاذة، فكان القرشيي الأسير يويدها على نفسها، وكانت مسلمة نكانت تمتنع منه لإسالمها، وكان ابن أبيّ يكرهها على ذلك ويضر بها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده فقال اله ولوَلَا



والذي يتلخصى من هذا أن عبد الله بن أبيَ المنافق كان قد اتحّذ له جواري يكتسب منهن عرض الحياة الدنيا، فكان يكرههن على الزنا هلذا الغرض، فأنزل اله سبحانه هذه

الآية للنهي عن هذا السلوك المنحرف.
وتت نزول هذا النص:
من رواية الزهري السابقة يتبين لنا أن هذه الآية قد نزلت عقب معركة بدر، لأن فيها أن ابن أبيّ كان يُكره جاريته على البغاء مع الرجل الذي كان في حوزته من أسرى بدر، وقد كانت معركة بدر في السنة الثانية كا سبت.
( ( ( ) صحيح مسلم كتاب التفسير باب توله تعالى \$ولا تكرموا نتباتكمي حديث رتم (YV).

تفسير ابن كثير لأنه ذكر مذه الرواية

## تصوير الموقف الذي نزل فيه النص:

تبين لنا من عرض سبب النزول أن بعض أهل الباملية كانوا يُكرهون مَن تحت أيديهم من الإماء على الزنا من أجل تحصيل المال، ومن هؤلاء عبد الهّ بن أبيّ المنافق الذي كان يستخدم جواريه هلذا الغرض وإن في هذا العمل التبيح انتهاكا للأعراض، واستهانة بالكرامة الإنسانية، وهبوطا با إلى مرتبة الحيوان، كما أن في تيسير انتشار الزنا بهذه الصورة فسادا اللمجتمع الصالح، إذ إن ضعفاء الإيان قد لا يقُدمون على ارتكاب الفواحش إذا كان في في إندا إمدامهم عليها شيء من الخطورة، ألا إذا تيسرت فم أسبابها نإنهم ينجرفون في تيارها فيخسرون بذلك كرامتهم الإنسانية، وهذا ما يريده المنانقون للمجتمع الإسلامي.
وإن الدافع الأول للإقدام على هذه الجريمة هو الحصول على المال، وني سبيل هذا الطلب المقير يستهين بعض الناس بالفضائل والتيم الإنسانية النيلة، فيضطرب بذلك المجتمع وينتشر فيه الفساد والدمار . بيان مفردات النص:

البغاء: من البغي وهو بجاوزة الملد، والمراد بالبغاء الزنا يقال بغت المرأة تبغي بغاء إذا زنت فهي بنيّ، جعلوا البغاء على زنة العيوب كالحران والشِّراد لان الزنا عيب" (1).
 تكون عصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية والزواج "()، والمراد به هنا التحرز من الزنا والتعفف منه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النهاية لابن الأثير، المقردات للراغب. } \\
& \text { (Y) نفس المرجعين السابقين. }
\end{aligned}
$$

المنافقون يو القرآن الكريـم
عرض: العرض بفتح الراء متاع الدنيا وحطامها، وأصله مالا ثبات له (1)
بيان معنى النص:
بعد أن أمر الله الأولياء بتزويج من تحت أيديهم من الأحرار والعبيد بقوله تعالى





 يستغلوا ضعف إمائهم، فيتخذوا من أعراضهن وسيلة للكسب الدنيوي، حيث قال تعالى
 ولا تجبروا أيها المالكون من تحت أيديكم من الإماء على الزنا وهن يردن العفاف، لتطلبوا

بذلك متاع الحـياة الدنيا.
 لكن للتشنيع على من أكرههن وهن يردن التخصن، فإنه أشد من بعثها عليه وهي تريـده، وإنـا عـبر سـبحانه وتعـالى بهـذا التعبـير لأن الإكـراه عـلى الزنـا لا يتـأتى إلا مـع إرادة التعفف (r)، وليقبِّح عند المخـاطــب الوقـوع في هذه الرذيلة، إذا تصــور أن أمتَه خير منه

لأنها آثرت التحصن عن الفاحشة، وهو يابَى إلا إكراهها عليها "(1)
 فتياتهr، وإلا نالأمر بالزنا محرم ولو لغير هذا المدف. وفيه تشنيع على من نعل ذلك حيث أهدر كرامة العفائف من أجل متاع الدنيا الزائل. تم بين سبحانه وتعالى أن الإتم في ذلك يرجع على من أكرههن، أما الإماء المكرهات فإن الها يغفر لهن ما وتعن فيه من الذنب؛ لأنه لا اختيار لهن في ذلك، حيث قال تعالى
 رواية مسلم، وكها سبق في قراءة ابن مسعود (اغفور رحيم لطن وإثمهن على من أكرههن")


## Y- انتصـارهم للكفـار ضل المؤمنين

النص القر آني:





 بيان من نزل فيه النص:

هذه الآيات وآيات بعدها نزلت في زعيم المنافقين عبد الشّ بن أبي، حينظ شفع لمواليه يهود بني قينقاع عند النبي هِ ابن إسحاق قال: وحدلثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت

 حلفه مثل الذي فم من عبد اله بن أبيّ نخلعهم إلى رسول الشا
 والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم، تال نفيه وفي عبد الش بن أبيّ نزلت


 طريق يونس بن بكير تال حدثنا ابن إسحاق بهـ (')

 ور ولا منافاة بين هذا وبين ما ذكر من أنها نازلة في عبد الش بن أبيّ، لأنه كان زعيم المنافقين
وهم مطيعون له فيا يأمرهم به.

هذه الآيات نزلت بمناسبة إجلاء يود بني قينقاع، وتد تم إجلاؤهم بعد غزوة بدر، وقد مضى أن غزوة بدر كانت في شهر رمضان من السنة الثانية (1). تصوير الموقف الذي نزل فيه النص:
 عهها على المناصرة فيا إذا دمم المدينة عدو من خارجها، وقد استمر اليهود على هذه المعاهدة فترة ثم نقضوا العهد، وكان أول من نقض العهد منهم يهود بني قينقاع، كلا ذكر

ابن إسحاق
وأخرج ابن هشام عن ابن إسحاق قال: وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الش屋

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سيرة ابن ششام } 1 \text { (Y } 9 \text { §. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) جامع البيان • (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سيرة ابن هشام }
\end{aligned}
$$



من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم، قالوا: يا محمد إنك ترى أنَا تومك" (1) لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لمم بالحرب



 أحسن في مواليّ، قال: فأعرض عنه نأدخل يده في جيب درع رسول اله رسول (r) "ويكك أرسلني" قال: لا واله لا أرسلك حتى تحسن في مواليّ، أربعمائة حاسر (8) وثلاثئئة دارع قد منعوني من الأمر والأسود تحصدهم في غداة واحدلا
 ثم أجلاهم النبي
 ومن هذا الحبر تتبين لنا العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين، حيث ونـ وقف عبد الله بن أبيّ مع أولثك اليهود وتمسك بحلفهمه، ولا غرابة في ذلك نهم جميعا مشتركون في في الكفر بالإسلام وعداوة النبي

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أي مثل تومك الذين حاربتهم في بدر. } \\
& \text { (Y) (Y) سيرة ابن هــام }
\end{aligned}
$$


الانف ع•v/0.
( ) أي غير لابس الدرع.



كا يتيين لنا صفة أخرى من صفات المنانقين وهي أنهم ما كانوا يتوقعون انتصار الإسلام في النهاية، بل كانوا يرجون زوواله وانكسار شوكة المسلمين، ولذلك قال عبد اله ابن أبيّ: إي امرؤ أخشى الدوائر كا سبق، فقد كان يخشى زيا زوال الإسلام ورجوع العصبية بين الأوس والخزرج كا هي عليه تبل الإسلام، نهو لذلك يريد أن يستبقى حلفاءه من اليهود، وهذا هو ديدن المنانقين جيعا، لأنم لا يفهمون معنى المهاد في سبيل الشاله، ولا يدركون ما لمعيَّة الهُ تعالى لأوليأثه المؤمنين من الأثر في انتصارهم على أعدائهمه، وإن كانوا
 المسلمين غير انتصارهم في بدر، وهذا الانتصار تد يفسرونه بأنه نتيجة خلل حربي وتع فيه جيش مكة.

وهذه الآيات تشير إلى واقع المجتمع الإسلامي في أول العهد المدني، فقد كان بين الأوس والخزرج واليهود في الباهلية أحلاف وعهود على المناصرة، وكان بينهـ إلى جانب ذلك صداقات ومودة بحكم الجوار الذي استمروا عليه دهرا طويلا، فللم جاء الإسالام وانتشر في المدينة بدأت تلك العلاقات بين الأنصار واليهود تنفصم شيئا فشيينا، حتى إذا أظهر اليهود العداوة للإسلام ونذورا العهد الذي كان بينهم ويبن النبي
 قينقاع، أما المنافقون فإنهم استمروا على ولائهم لليهود بل زادوا تُسكا به، لاتفاتهم مع اليهود على عداء الإسلام كا يظهر في موتف عبد الش بن أبيّ من بني قينقاع. بيان مفردات النص: أولياء: الولاية من والى يوالي ومعناه أن يلي كل واحد من الأمرين الآخر، قال الراغب: الولاية في الأصل أن يُصل شيئان نصاعدا حصولا ليس بينه| ما ليس منها


ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين والصداقة والنصرة"(1)

دائرة: الدائرة الأصل فيها الإحاطة بالشيء، وهي من الصفات الغالبة التي لا يذكر معها موصوفها، وتطلق على الأمر المكروه الذي لا منفذ منه كا يقال دولة في المحبوب (٪) جهد: المهد بضم المليم وفتحها الطاقة والمشقة، وقال القتبي: هو بضم الجيم الطاقة
(r)

وبفتحها المشُقة
حبطت: الحبوط البطلان وأصله من المبط، وهو مرض يلم بالدواب إذا أكئرت من ( 1$)$
الأكل من بیض الشُجر حتى ينتفخ بطنها
بيان معنى النص:
وَيَتَئهَا الَّلِْينَ الآية ولاية المودة والنصرة كما هو واضح من سبب نزول هذه الآيات.
المعنى: يا أيها النين آمنوا لا تجعلوا من اليهود والنصارى أصفياء لكم، تحبونم
 فيا بينهم بروابط مشتركة، من أبرزها اجتل|عهم على حرب الإسلام، فمهها توسعت شقة الحلاف بينهم فإنهم يل واحدة في حرب المسلمين، لأن القضاء على الإسلام والمسلمين هو الهدف الكبير الذي يسعى إليه الكفار جميعا.
(1) المفردات في غريب القرآن.

VE/Y المفردات في غريب القرآن، إرشاد العقل السليم (Y)

(£) البحر المحيط / (£).



 والزاجر عن الشر.



 الضهلال ضلّ، ولا يدي الشّ ضالا إلم رشده تـرا.




 الالمر وتكرن الدولة للكنار علي الململين، نتعود الأوضاع على ما كا كانت عليه تبل


 من الأهر والأسود، غحدهم في غداة واحدة إين وانشا امرز أخشى الدوائر).

وإنها كانوا يخشون من تبدل الأحوال وعودة الباهلية لعدم إيلنهم بالهه عز وجل وعدم ثقتهم بوعده أولياءه بالنصر على الأعداء، وهم غخطثون في خشيتهم هذه ولن تتم
 فينصرهم على أعدائهم وتكون الدولة لمم، وفي هذه الحال لا يكون لتعلق المنافقين باليهود قيمة، فيضيع مفعول هذا الحبل الواهي الذي تعلقوا به هُأُوْأَمرِ مَّنْ عِندِهِهِ المراد بالأمر |نكشاف المنافقين، كا قال الحسن البصري (1: أي أمر من عند اله عز وجل ينكشف به المنافقون ويظهرون على حقيقتهم، فيتبين غشهم الإسلام وخداعهم المؤمنين (Y)، وقد تفضل الله على المؤمنين باتام وعده همب، فأجلي بنو النضير، وتُضي على بني قريظة من اليهود بعد ذلك، كا رُوي عن ابن عباس, بني قريظة وسبيت ذراريهم وأُجلي بنو النضير|"(ب) ثم بعد ذلك تم القضاء على أكبر أعداء المسلمين وهم كفار مكة، كما قيض اله للمؤمنين أمرا كشف به المنانقين وذلك في غزوة أحد، حينها رجع عبد الهَ بن أبيّ بثلاثيائة
 وعما يدل على أن المراد بالأمر في الآية ما يتم به كشف المنافقين قولـه تعـالى بعـد هـذه


(1) البامع لا'حكام الترآن T/ TMA.
(Y) العسى" من أدوات التزجي، وأدوات التزجي إذا صلدرت من الهُ عز وجل لا تكون عل بابها بل هي للتحقيق، ولنا عبَّر اله سبحانه بالترجي لتبقى تلوب الموْمنين متعلفة بالألمل والنصر. (r) البامع لأحكام القرآن



 وانتطاع الأمل فيمن يكبونه وهو لا يملك فم شيئا من أمرهم.

 المؤمنين نيا مضى فا بالمم اليوم انخزلوا عنكم في أحرج المواقف؟

 خسروا المؤمنين لأنهم تد انكشفوا أمامهم وظهر تا لما لمم حقيقة إيانهم، وخـسروا اليهرود لأن دولتهم التي كانوا يستعزون با با تد انهارت. واتع المجتمع الإسلامي في ضوء هذا النص: عندما ينحر ف الناس عن الطريق المستقيم ويرتكسون في البالهلية يتخذون لألنفسهم روابط اجتزاعية غتلفة، ويكيفون معاملاتهم على ضوء تلك التمرين الروابط.
 ويبغضون من أجلها ويعادون.
وأحيانا ييعلون اللغة الواحيلة وسيلة ونيلة للربط بين من ينطق با فيحبونه وينصرونه،
ويكرهون من لا يتكلم بها ويعادونه.
وأحيانا يتخذون من النسب قاعدة للولاء والبراء، فيحبون أبناء قبيلتهم ويناصرونمه، ويكرهون أبناء القبائل الأخرى ويعادونهم.

وأحيانا يعتبرون الوطن الواحد وسيلة للترابط والاتفاق، فيتعصبون لأبناء بلدهم ضد أبناء البلاد الأخرى.

وهذه الروابط الجلاهلية جميعا تفرق ولا تجمع، وتورث العلاوة والبغضاء بين البشر، وبسببها تقوم الحروب الطاحنة التي تهلك الأمم وتفسد العمران، مع أنها لا تورث المحبة بين معتنقيها ولا تؤلف بين قلوبهم، لأنها لا تشدهم إلى هدف أعلى يُؤثر بعضهم بعضا من أجله، وإنما تفصلهم عن أبناء جنسهم وتجعلهم هدفا لعداوتهم فقط. ولقد كان مما يهدف إليه الإسلام أن يسخِّر هذه الروابط كلها لرابطة العقيدة الصحيحة، وأن يجمع البشر جميعا تحت هذه الرابطة حتى يصبحوا بميعا إخوانا هتحابين، ويسود السلام في الأرض، نشرع الله سبحانه لمم رابطة الأخوة الإيلنية في اله، فالمؤمن أخو المؤمن مه| كان نسبه ولسانه ولونه ووطنه ومنزلته المادية، وهذه الرابطة السامية باستطاعة أي فرد أن يناهلا، وأن يظفر بنتائجها السعيدة، لأنها أمر معنوي رفيع لا يكول دون الظفر به حائل ولا تُتهنه النفوس الرفيعة، فبمجرد دخول الإنسان بهذا الدين والتزامه بأحكامه يكون أخا للمؤمنين به جميعا، ويكون أهلا لمحبتهم ونصرتهم، بخلاف الروابط الملاهلية فإن منها ما يقتصر على طائفة من البشر، فلا يستطيع الآخرون بلوغه لأنه لا يرتبط بالكفاءة الذاتية والإنتاج العقلي وذلك كشرف النسب، ومنها ما قد يستطيع الآخرون بلوغه، ولكنهم لا يريدون ذلك غالبا لامتهانهم إياه، وتفضيلهم ما هم فيه من الروابط عليه، كرابطة اللغة والوطن، أما الحب والبغض من أجل المادة فإنه داء قاتل يسري ضرره بين الأفراد والأمه، ويفسد الأخلاق الفاضلة.. فمن أجل المال يذل الفقراء للأغنياء، وإن كانوا من سفهاء الناس، ويتكبر الأغنياء على الفقراء، ومن أجل المصالح المادية المشتركة تلتهم الدول القوية الدول الضعيفة، وعتص مصادر حياتها وتقضي على

وبهه الروابط الجاهلية لا يمكن أن يتفق البشر جميعا تحت لواء واحد، لأن طبيعة هذه الروابط لا تساعد على اتحاد المدف واجتلم الكلمة، بخلاف الأخوة الإيلنية التي جاء با الإسلام، فإن هدفها الأعلى يستلزم جمع البشر بميعا تحت لواء واحد.
 إِخْوَةٌ [الحجرات: • 1 ] وبيَّنها النبي

أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) أخر جه الشيخان"(1).
وهذه الرابطة السامية لا يمكن أن يُتمع معها شيء من الروابط الجلاهلية، فلا يمكن أن يُتمع في قلب رجل واحد محبة اله جل وعلا وحبة الكفار، كا لا يمكن أن يكتمع في قلب واحد عبة المؤمنين وعبة الكفار، ولا عبة الإسلام وعحبة مناهج الكفر، لأن ذلك



 [المجادلة: ry]. واعتبر النبي
 أحب إليه ما سواهما، ومن أحب عبدا لا يَبه إلا له، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن (1) صصحِ البخاري، كتاب المظاله، باب لا يظلم المسلم المسلم ( المتح 9V/0) صحيح مسلم، كتاب البر، باب تحريم ظلم الــلم، حديث رتم(IY).

## أنقذه الش منه كا يكره أن يلقى في النار ) أخرجه البخاري '(1)

ولهذا فالإسلام يُرّم الاستعانة بالكفار والاستنصار بهم، وقد نهى الله سبحانه عن



 عَذَابًا أَلِيمًا
.[14q-1rN
وفرض الإسلام على معتنقيه أنْ يعتمدوا على الهّ وحده في طلب النصر على الأعداء،


 تطبيقا كاملا نكانوا يكبون المؤمنين ويناصرونهم، وإن كانوا بعيدين عنهم في النسب أو اللغة أو الوطن أو يخالفونهم في اللون، ولقد ضم بجتمع المؤمنين في المدينة العرب بمختلف قبائلهم، مع أبناء فارس والحبشة والروم وغيرهمه وكانوا يعادون الكفار وإن كانوا من أترب الناس إليهمه، بل إنم قابلوا في المعارك أبناءهم وآباءهم وإخوانهم الكفار كا في معركة بدر فلم تمنعهم ترابتهم فم من قتالهم؛ لأنهم قد ألغوا بميع الروابط البشرية ماعدا رابطة الأخوة في الش، ومن أروع الأمثلة لذلك موتف مصعب بن عمير من أخيه
(1) صحيح البخاري، كتاب الإيان، باب من كرها ان يعود في الكفر ( (نتح الباري /VY / ).

يوم بدر، وقد ذكره ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق قال: وحدثني نبيه بن وهب أحد بني عبد الدار أن رسول اله استوصوا بالأسارى خيرا. قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى، قال: فقال أبو عزيز: مرَّ بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني فقال: شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث، فللا قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر -وهو الذي أسره- ما قال.. قال له أبو عزيز: يا أخي هذه وصاتك بي، نقال مصعب: إنه أخي دونك (1) وحينا عاد المسلمون بعد ذلك إلى التمسك بالعصبية الجاهلية، كان للتعصب القبلي أثره البالغ في تفرق المسلمين وتناحرهم فيل بينهم، كا هو واضح من تاريخ المسلمين على مدى العصور الإسلامية.

وني هذا العصر بلغ التمسك بروابط الجلاهلية حدا لم يبلغه في سائر عصور الإسلام، حيث فُرض على المسلمين فرضا أن تنقسم دولتهم إلى دويلات صغيرة، وكان من أثر ذلك أن يتعصب شعوب هذه الدويلات لأوطانم وأبناء بلادهم، وإذا شعروا برابطة أكبر من وطنهم المحدود فإنزا يشعرون غالبا بوجود الرابطة بينهم وبين من يشتركون معهم في اللغة، وهذا ما يريده أعداء الإسلام حينذا سعوا جاهدين إلى إلغاء الخلافة الإسلامية، وتقسيم بلاد الإسلام إلى دويلات صضغيرة.
ولو نكر المسلمون وعقلوا لعرنوا أن أكبر سلاح بأيديهم يحاربون به أعداءهم هو
تسكهم برابطة الإسلام وإلغاء الروابط الجاهلية جميعها، فمتى يتنهون؟

*     *         * 

(1) سيرة ابن هشام Y/ צrr.

## r- اعمتصـام بهض البيهود بـالنْفـاقت

النص القر آني في ذلك:


 بيان من نزل فيه النص:

 مؤمنون راضون بالذي جاء به، وهم متمسكون بضلالتهم والكفر، وكانوا يدخلون بذلك ويخرجون به من عند نبي الش ال (1)

ץ- أخرج ابن جرير عن طريق أسباط عن السدي أنه قال في هذه الآية: هؤلاء ناس
من المنانقين كانوا يو دا، يقول: دخلوا كفارا وخرجوا كنارا(ث+.

ץ- أخرج ابن جرير من حديث عبد الر حن بن زيد بن أسلم، قال: قال ابن جرير:
حدثني يونس بن عبد الأعلى تال: أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى وَوِّذِا
 بكفرهم، وهؤلاء مم أهل الكتاب من يهود ${ }^{\text {الr }}$ "
ومن هذه الروايات يتيين لنا أن هذه الآية قد نزلت في المنانقين من اليهود.

## وقت نزول هذا النص:

هذه الآية من سورة المائدة وهي في الجملة من آخر ما نزل من القرآن، ولكن آيات منها قد تقدم نزولا في أوائل العهد المدني، وهي الآيات التي نزلت بشأن اليهود من أهل المدينة، لأن هؤلاء اليهود قد تم تطهير المدينة منهم في خلال النصف الأول من العهد المدني، وقد سبت هذه الآية آيات أشارت إلى خبر إجلاء يهود بني قينقاع، وهي قوله تعالى

 قينقاع عقب غزوة بدر كا سبق. تصوير الموقف:

عندما نصر الله نبيه عداءهم للإسلام والمسلمين، وبدت من قلوبهم كوامن الغيظ والحسد، وكان أول من جهر منهم بعداء الإسلام وأظهر التحدي لرسول الش فـ .

وكان لذا الحلادث أثر كبير في نفوس اليهود، فاعتصم عدد منهم بالإسلام نفاقا، وكان منهم نفر من بني قينقاع بقوا في المدينة بعدما أُجلي قومهم منها، وقد ذكر ابن هسُام في السيرة عن ابن إسحاق أسماء بعضهمّ وهم سعد بن حنيف، وزيد بن اللُّصَيت، ونعه|ن بن أوفى بن عمرو، وعثّلن بن أوفى، ورافع بن حريملة، ورفاعة بن زيد بن التابوت، وسلسلة بن برهام، وكنانة بن صورياء "(1)

بيان النص:
نهى الشه سبحانه المؤمنين قبل هذه الآية عن الحّاذ الكفار وأهل الكتاب أولياء في قوله



 يعيبونه على المسلمين ما هو إلا الإيهان بالهة وبا أنزل على رسله، وهذا هو عين ما يأمرهم به دينهم ولكنهم قوم خر جوا عن طاعة الشه عز وجل وُقُلْ يَتَّأَلَ اَلْكِتَابَ هَلْ تَنِّمُونَ
 يذكرهم بأن ما جرى عليهم في ماضي عهدهم، من لعن الله لم وغضبه عليهم؛ ومسخهم


 بعد ذلك نبه اله سبحانه المؤمنين إلى أن من اليهود المقيمين في المدينة من يُظهر الإسلام نفاقا، ليستطيع بذلك أن يظفر بولاية المؤمنين، فيكيد لمم وهو في مأمن من
 اليهود أظهروا لكم الإييان بدينكم وَوَقَد دَخَلُوا بِآلْكُفِهِ أي والحال أنهم قد دخلوا عليكم متلبسين بالكفر، فليس إيانهم الذي أظهروه لكم إيفانا حقا وإنها هم منافقون، ووَهُمُمْ قَدُ خَرَجُوا بِهِهِ أي والحـال أنهم قد خرجوا من عندكم متلبسين بالكفر، فلم ينتفعوا من المواعظ التي سمعوها، فلا تنخدعوا بهم فتتخذوا منهم أولياء.
 بالإسلام، وعاولة الكيد لأهله وسيكشف أعالفم التي يقومون با با ضد المسلمين، حتى لا يستطيعوا إيقاع الضرد بهم، ولمم عند الشّ يوم القيامة ما يستحقون من العذاب، لكفرهم بالّا وصدهم عن سبيله. * * *

المنافقون يُ القرآن الكريم

## ₹- أثر المحن في شتيص المجتمع الإسلامي

> النص القرآني:


[العنكبوت: Y- r-




$$
\begin{aligned}
& \text { اَلْمُنَفِفِيِبَ } \\
& \text { بيان من نزل فيه النص: }
\end{aligned}
$$

أخرج ابن جرير من حايث عكرمة عن عبد الهّ بن عباس تِّ أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بإسلامهم، فأخرجهم المشركون يوم بدر بدر معهم فأصيب بعضهم قبل بعض، نقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا
 إل آخر الآية، قال فكتبوا إلى من بقي بمكة من المسلمين بجذه الآية: أن لا عذر فم


(1) أي وانتومم على الشرك.



 فأدر كهم المشركون نقاتلوهم حتى نجا من نجا وتتل من تتل (1). وظاهر من هذه الرواية أن هذه الآيات قد نزلت في طائفة من أمل مكة أسلمو أموا ولم عياجروا مع قدرتهم على المجرة، بل بقوا في مكة مستخفين بإسلامهم فاعتبرهم الشا
 إقامة شعائر الإسلام فيه، وحكم على النين استجابوا للفتّنة واعتبروا عذاب الناس كعذاب الهّ بالنفاق، حينا كانوا في وتت الرخاء يظهيرون الإيراينان. وتت نزول هذا النص:
ذُكر في الرواية السابقة أن هؤلاء الذين نزلت نيهم هذه الآيات قد أخرجهر المشركون معهم يوم بدر ثم نزلت ذيهم هذه الآيات، ولم يذكر فيها أنهم أخرجو أحد، كا لم يذكر ذلك في كتب السيرة، فلعل هذه الآيات كانت منا نزل بين بدر وأحد. تصوير الموتف:
المشهور عند المسرين وغيرهم من العلماء أن النفاق لم ينشا إلا في المدينة، وحجتهم في ذلك أن النفاق عادة لا ينشا إلا في جو تكون فيه الغيه الغلبة للإسلام وأهله، حيث يضطر من من

 منافقون من أهل مكة.
(1) جامع البيان •1Y0/Y (Y

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
وإننا حينل نستعرض الرواية السابقة نجدها تتحدث عن ناس من أهل مكة أسلموا

 منافتون من أهل مكة أيضا، وتد يكون هذا مستغربا في النظرة الأولى لأن الإنسان عادة
 مقيل بين الكفار متمتعا بحلايتهم ثم يظهر الإييان للمؤمنين نفاقا فأمر غخالف للعادة، ,لكنه مع ذلك مككن الوقوع.. وذلك أن بعض الناس يكون هدفه الأسمى في هذه الحياة
 تعاليمها التعاليم التي توارثها ذلك المجتمع بدأ بالففكير في الأمر الذي يكقق له مصالـه الخاصة، لان النتيجة الطبيعبة لذلك الاختلاف هي حدوث الصي الصراع بين الأفكار المّوارثة
 في النهاية من غلبة إحدى الطائفتين على الأخرى، نهو يريد أن يكسب ود البِميع فيظفر

بعد ذلك بالمظوة للى الطائفة المتصرة منهها، والسلامة من عواقب معاداداتها. وتد تثلت هذه الفكرة في عالم الواتع في هؤلاء اللذين تحدئت عنهم هذه الآيات، وقد

 بسبب فتنة المشركين، فلل انتصر المسلمون ببدر أظهروا فم أنهم لا يزالون متمسكين






وقد أخرج ابن هشام عن ابن إسحاق خبر بعض هؤلاء الذين فتنهم كفار مكة حيث قال: فحدثني نافع مولى عبد اله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الحطاب، قال: اتَّعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاصي بن وائل السهمي التناضبَ من أضاة بني غفار فوق سَرف" (1) وتلنا أينا لم يصبح عندها فقد حُبس فليمض صاحباه تال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحُبس عنا هشام وفُتن فافتنن

فلل| تدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبوجهل بن هشام والحلارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة وكان ابن عمهط وأخاهما لأمها حتى قدما
 رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شُمس حتى تراكُ فرقَّ هلا، نقلت له: يا عياش إنه والها إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فو الله لو قد آذى أمك التمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت قال فقال: أبر قسم أمي ولي هناك مال فآخذه، قال فقلت: واللّ إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهه|، قال: فأبى علّ إلا أن يخرج معهه|، فلم أبى إلا ذلك تال قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فانج
(1) تال السهيل: التناضب بكسر الضاد كأنه جم تنفب (واحدته تنضبه) وهو ضرب من الشُشر تألفه الـرباء
 تال: واضأة بني غفار على عشرة أمبال من مكن، والأضاة الغدير كأنها مقلوب من وضاة علا على وزن فعلة، وانتقاته من الوضاءة بالمد وهي النظانة لأن الماه ينظف - الروض الأنف ع/ / • 19 . وسرن مكان معرو ت ترب مكة من جهة المدينة.

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
فخرج عليها معها حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا ابن أخي واله لقد استغلظتُ بعيري هذا أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى، قال فأناخ وأناخا ليتحول عليها، فللا استووا بالارض عدوا عليه فأوثقاه رباطا، ثم دخلا به مكة وفتناه

فافتتن.
قال ابن إسحاق: فحدثني به بعض آل عياش بن أبي ربيعة: أنها حين دخلا به مكة
دخلا به هارا موثقا ثم قالا: يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كا فعلنا بسفيهنا هذا قال ابن إسحاق: وحدثني نانع عن عبد اله بن عمر عن عمر في حديثه قال: فكنا
 الكفر لبلاء أصابهم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فللم قدم رسول اله





وَأَنُرُ لَا تَشْعُرُورِِ
قال عمر بن الخططاب: فكتتها بيدي في صحيفة وبعئت بها إلى هشام بن العاصي، قال: نقال هشام بن العاصي: فلل أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى (r) أُصعِّد بها فيه وأُصوّب،
(1) تال ابن الأثير في النهاية: تد تكررت ماتان اللفظتان في الحديث، نالصرن: التوبة، وتيل النانلة، والعدل:






ولا أفهمها حتى تلت: اللهم نهمنيها، قال: فألقى اله تعالى في قلبي أنها إنها أنزلت فينا وفيا كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت
(1)
. برسول الش، وهو بالمدينة
بيان النص:
 الفتنة: في الأصل إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، وتطلق على معاني أخرى منها: الابتلاء والاختبار (ث)

المعنى: أظنَّ الذين استسلموا للإسلام ونطقوا بالشهادتين وفيهم المؤمن الصادق والمنافت وضعيف الإيلان أن يتركوا على هذا الوضع المختلط من غير أن يمتحنوا ؟ ! بل لابد من امتحانم بالشدائد وغتلف أنواع المحن حتى يتميز المؤمنون الصادقون من
 قَبْلهِمَّم أي ولقد امتحنا الذين من قبل هذه الأمة من الأمم بأنواع المحن نصبر من صبر
وانتتن من انتن.
 بهم، نقد أخرج الإمام البخاري بسنده عن خباب بن الأرت قال: ا(اشكونا إلم رسول الشا
 من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل نيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لـمهه وعظمه، فا يصده ذلك عن
(1) السيرة النبوية لابن هشام / 0 - - ه^ه.

المنافقون ــِ القرآن الكريـ $\qquad$

دينه، واللّ ليتمنّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يِّاف إلا اله
والذئب على غنمه ولكنكـم تستعجلون")" (1)
 إصابة المنتسبين إلى الإيلان بالمحن، ليظهر المؤمنون الصادقون من الذين يلّعون الإيهان كذبا، وهؤلاء هم المنافقون.
 آلَّاسِ كَعَذَابِ< أي ومن الناس من ينطق بكلمة الإيمان مادام في الرخاء والأمن من غير أن يحسب لما حسابا أو يقلر لها مسؤولية، فإذا ما تعرض للفتنة والأذى من الكفار مَتُّك أمام عينيه هذا العذاب الدنيوي ونسيَ عذاب الآخرة اللذي كان قبل ذلك يفكر به ويتذكره، ففضَّل النجاة من العذاب العاجل الذي شاهده بعينه على النجاة من العذاب الآجل الذي لم يؤمن به الإيلان الحقيقي، إذ لو كان مؤمنا به حقا لما جعل عذاب الدنيا البسيط المنقطع كعذاب الآخرة الهائل المديد.

فهؤ لاء الذين يؤمنون هذا الإيل|ن الضعيف أو الكاذب لا يهتمون بالآخرة، بل ينظرون إلى الحـياة الدنيا ومستقبلها من خمر أو شر، ولذلك أصبحوا يرقبون المعركة بين المؤمنين والكفار، فإذا كتب الله النصر للمؤمنين أعلنوا انضم|مهم إليهم وتأييدهم لدينهمه'
 أعدائهم قالوا همم: إنا لا نزال معكم في صفكم وعلى دينكم والتعذيب الذي واجهناه من الكفار لم يؤثر على إيـاننا بديننا. (1) صتيح البخاري، كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب.. الخ (نتح الباري M10/Y / 10 ).

وقد أرادوا بهذا الكلام التقرب إلى المؤمنين والتودد فمه، ليكسبوا عندهم يدا ويحوزوا على ثقتهم بهم فيأمنوا على مستقبلهم معهم فيا إذا كانت الجولة الأخيرة والنصر المبين للإسلام والمسلمين، وغفلوا عن علم الله تعالى بـا في قلوبهم، ولم يشعروا برقابته عليهم لأن آفاق تفكيرهم محصورة في الحياة الدنيا وما فيها من منافع ومضار . وقد وبخهم الله سبحانه على هذه الغفلة وذكَّرهم بعلمه الشامل للظواهر والبواطن
 أن الله غير مطلع عليهم، وأنه ليس بعالم بطا في صدور عباده من الأفكار والمعتقدات، فتجرءوا على ما أقدموا عليه من مراعاة المخلوقين والغفلة عن الش؟ ! بل الشه سبحانه عالم .بهم لا تخفى عليه حقيقة إيانهم وما يضمرونه في قلوبهم. ولا كان من مصلحة المؤمنين أن يتميزوا عن المنانقين حتى يَذروهمّ، كان لا لا بد من وجود الوسائل التي تَيز بينهم فتكشف حقيقة إيلانم، وتظهر المغيَّب بصورة المشاهد؛ فقيض الله المحن على المؤمنين التي لا يستطيع المنافقون احتح|ما، حتى ينكشف أمرهم

 واتع المجتمع الإسلامي في ضوء هذا النص: الناس معادن غختلفة، فمعدن زكي يسمو نحو المعاني النبيلة والقيم العالية، ويستهين بالمادة ومتاع الدنيا وجدها الزاثل في سبيل تحقيق هذه المعاني والقيم، ومعدن خبيث لا يقيم وزنا للكك الفضائل والقيم، بل أكبر ههه السعي وراء المادة والاستمتاع بمتاع الحياة الدنيا وبجدها ولو أضر بأفراد بجتمعه، ومعدن بين ذلك.. يرنعه عقله أحيانا نحو الُقيم العليا والمعاني السامية، ثم يبط به أحيانا أخرى نحو تلبية مطالب جسده وعواطفه

ولا كان الإسلام يدعو إلى تحقيق المعاني السامية والقيم العالية سارع إلى اتباعه أصحاب النفوس الزكية عن رغبة واتتناع، واندس معهم في الانتساب إليه بعض أصحاب النفوس الحبيية، إما رهبة من المؤمنين به حقا، وإما رغبة في المصالح المادية التي تحصل لمم عن طريقه.
فكان من أثر رعاية الش للذه الدعوة المباركة أن لا يُترك المجتمع الإسلامي غختلطا، لا يمتاز فيه المؤمنون الصادقون عن المنانقين، لأن في هذا خياعا للقدوة الحسينة والتمثيل الصادق للإسلام، فالأفراد المنتسبون هذا الدين فيهم النفعيون الذين لا هِّمَّ لانمّ إلا الحصول على المال بأي طريق، نهؤلاء لا مبدأ فم بل هم يتقلبون وراء المكاسب الدنيوية، فإذا انتصر المؤمنون كانوا معهم، وإذا أصيبوا كانوا عليهمه وفيهم أصحاب الأهداف الهدامة والأغراض السيئة الذين امتلأت قلوبهم بالغل والدسد، فهم يتربصون بالمسلمين الدوائر، ويتظاهرون لمم بأنم معهم ثم يخونونهم في أحرج المواقف. وفيهم أصحاب المبدأ المخلصون له الذين يفتدونه بأرواحهم وأموالممه فكان من مقتضى حكمة اله جل وعلا أن يميز بين هذه الأصناف الثلاثة، فيظهر كل صنف على حقيقته، حتى يخلص الجوهر من الغش ويصفو الماء من الزبد والكدر. ولا كان أصحاب المنانع الشخصية وأصحاب الأغراض السيئة تد خلت تلوبهم من المبدأ الصحيح الذي يمنع صاحبه من الكذب والنفاق، أصبحوا من أقدر الناس على تئيل أدوار النفاق، وأصبح من العسير على أصحاب المبدأ المخلصين أن يعرنوا جميع هؤلاء المنافقين فيتقوا بذلك شرهم، فكان لابد من عحن قاهرة تضطر أولئك المنافقين إلى التخلي عن استكمال أدوار النفاق والانكشاف الواضح أمام ضنغط الظروف القاهرة. ولقد مرت الدعوة الإسالمية بعملية تصفية لمعتنقيها منذ نشو ئها في مكة، وذلك عن طريق الفتن التي تدرها اله على المؤمنين ابتلاء لهم وتمحيصا لقلوبهم، والفتن التي يترض ها اللؤمنون علا أنواع:

أولا: ما يتعرض له المؤمنون من الابتلاء على يد الكفار، عن طريت الإهانة والإذلال
كالتعذيب الجسلني والسجن، والتشريد والحرمان من المقوق المالية.
ثانيا: ما يتعرضون له على أيدي الكفار عن طريق الإغراء كإغداق الأموال، ورفع المناصب الوظيفية، والاعتناء بمظاهر الاحترام والتبجيل.. وهذا النوع أخطر بكثير من النوع الذي قبله، لأن النوع الأول يشعر صاحبه بعداوة من أوقع به تلك الفتنة والبغض الشديد له، فيثير ذلك في نفسه الشعور بدخول المعركة معه، مما ييعله يتصدى له بالثبات ويتحداه بالعزيمة والصبر، لأنه يشعر إذ ذاك بوقوعه بين نارين نار الدنيا ونار الآخرة فيُكسبه ذلك توة في الإيلن، ورسوخا في العقيدة وإتداما على المهاد بصبر ويُبات. أما النوع الثاني فإن صاحبه يشعر بأن من أوتعه في تلك الفتنة قد تفضل عليه ورفع من شأنه فيزداد تقربا منه لأنه تلما يدرك أنه قد وتع في فتنة، وينسيه مايرى لنغسه من النعمة والاحترام مواضع الزلل والانحراف فيمن أنعم عليه، ويزداد مع مرور الزمن لهفه على الدنيا وتمسكه بـا هو فيه من شرف الرتبة ومظاهر الترف والنعيم، فلا يرضى لنفسه أن تتزل عن المستوى الذي بلَغَته، ثم تكون النتيجة أنْ يسكت على المنكر فلا يغيره، ويترك المعروف فلا يأمر به، لأن ذلك ربا ينزله عن ذلك المستوى الدنيوي الذي بلغه، وهذا هو هلف من حاول إيقاعه في هذه الفتنة الحطيرة، ولمذا رفض بعض الصالحين اللدخول في وظاثف الدنيا خوفا من آن يعجزوا عن أداء واجبات الآخرة.

ولقد تعرض المؤمنون في صدر الإسلام لمذين النوعين من الفتنة على يد كفار
 لعدم انفتاح الدنيا عليهم في ذلك الوقت كما انفتحت على المسلمين بعد ذلك، ولقد حاول أعداء الإسلام في هذا العصر فتنة المؤمنين بكلا النوعين، فنجحوا كثيرا في فتنة الإغراء، ولم ينجحوا إلا قليلا في فتنة الإذلال.

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
ثالثاً: فتنة الشبهات وذلك فيا يعرض لعقل الإنسان من استشكال بعض ما يخبر به الإسلام أو يأمر به فيضل بسبب ذلك، ومن أبرز ماعرض للمسلمين في صدر الإسلام من هذا النوع حادث الإسراء بالنبي بيت المقدس إلى الكعبة، أما حادث الإسراء فقد كان بمكة قبل المجرة وقد افتتن به عدد
 أُسري برسول الشه المقدس وبعيرهم (1' فقال أناس: نحن لا نصدق با يقول فارتدوا كفارا فضرب بال山ه رقابهم مع أُبي جهل ... ذكره ابن كثير وصحع إسناده (r)، وقد أْنزل الله في ذلك قوله وؤَمَا جَعَلْنَا


عين أريها رسول الش أما حادث تحويل القبلة نقد كان في المدينة بعد المجرة وقد افتتن به بعض ضعفاء

الإيلان كم) سبق بيان ذلك.
ومما يدل على أثر ذلك في ضعفاء الإيلن، ما أخرجه ابن جرير من طريق حجاج عن
ابن جريج قال: بلغني أن ناسا من أسلم رجعوا نقالوا مرة ههنا ومرة ههنا أرا أما في هذا العصر نقد سُخرت وسائل الإعلام لإثارة الشبهات حول الإسلام من قبَل أعدائه من الكفار والمنانقين، وقد نجحوا في زعزعة إيان عدد كبير من ضعفاء الإيهان وتشكيكهم بدينهم لضعف إيانم بهذا الدين وجهلهم بتعاليمه.
(1) أي العير التي دآما في طريقن فأخبرمم أنها مقبلة عليهم كا هو موضح في الروايات الأخرى انظر مئلا سيرة ابن هشام


(६) جامع البيان r/

رابعا: فتنة الشهوات، وذلك بتهيثة الجو الملائم لانتشار الرذائل عن طريق السلح للمخربين بفتح بيوت الدعارة، وحانات الخمر، وأنواع اللهو المحرم. ولقد شهد هذا العصر الذي نعيش فيه من التفنن في هذا المجال ما لم يشهده أي عصر من عصور الإسلام السابقة، حيث بُذلت فيه الأموال الطائلة وأنشئت من أجله الشركات اللكبيرة، والجمعيات العاملة التي بذلت من وقتها وأنكارها النيء الكبير. ولقد لعب الشيطان لعبته حينز سخر أدمغة هؤلاء المخربين للتفنن في وسائل تدمير الأخلاق الفاضلة، والتضاء على آخر رمق من الشعور برقابة اله عز وجل وخشيته وتذكر الآخرة، فلا تكاد تبزغ شمس الشباب المسلم إلا وهو في بحار من المستنقعات القذرة التي يخوض فيها أبناء جيله، من وقعوا في حبائل هؤلاء المخربين، ولا ينجو من الوقوع في هذا الوحل إلا من عصمه الله بالإيهان القوي، وتليل ما هم.
ثم لا يكاد هذا الشباب ينجو من أحبولة نصبها له هؤلاء المخربون، إلا ويقع في أحبولة أخرى تد لا يشعر بها.

ولقد كان للمحن التي مرت على المؤمنين في صدر الإسلام اثثر كبير في حماية المجتمع الإسلامي آنذاك من الانيار، فإن اختلاط المنانقين بالمؤمنين من أعظم الأمور التي تحطم كيان الدعوة الإسلامية، وتحول دون نجاحها،وسيأني في الخاتمة بيان أثر المنافتين السيئ على المجتمع الإسلامي.

*     *         * 

المنافقون يٌ القرآن الكريم $\qquad$

- التتحاكم إلى غيـر مـا أنزل الاله مز صفـات المنـافقيز

النص القر آني في ذلك:












 بيان من نزل فيه النص:


بين اليهود فيا يتنافرون إليه (1) فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الهَ تعالى وأَكْمَ تَرَ إلَى


 المنافتين يقال له بشر خاصم يوديا فدعاه اليهودي إلي النبي يرض المنافق، وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب، فنال اليهودي: تضى لنا رسول
 حتى اخخرج إليكما فدخل عمر ناشتمل على سيفه ثم خرج نضرب عنق المنافق حتى برد
 ونسبه ابن حجر إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية وهب عن ابن لميعة عن أبي
r - أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال في قوله تعالى هأَلْمَ تَرَ

(1) المنارة: المفاخرة والمحاكة كا في النهاية.

 كان أبو بردة كامنا يقضي بين اليهود.. وذكر الحبر، ثم ذكر عن الثعلبي أن النبي

تم كلمه ابناه في ذلك نأجاب إليه وأسلم.
(r) روح المعاني 10 ( 10


المنافقون يهِ القرآن الكريـم
لنا أن هذه الآيات نزلت في رجلين، رجل من الأنصار يقال له بشر، وفي رجل من اليهود في مدارأة "( كانت بينها في حت، فتدارءا بينه| فيه فتنافرا إلى كاهن بالمدينة بيكم بينها وتركا نبي الشه號 عليه، وهو يزعم أنه مسلم ويدعوه إلى الكاهن، فأنزل الله تبارلك وتعالى ما تسمعون فعاب ذلك على الذي يزعم أنه مسلم وعلى اليهودي الذي هو من أهل الكتاب فقال وأُلَمْ تَرَ

(r)

- نحوه

والذي يتلخص لنا من هذه الروايات أن هذه الآيات تد نزلت في أناس من المنافقين
تحاكمو ا إلى الطاغوت ولم يرضوا بحكم رسول الش وسواء كان المراد بالطاغوت الكاهن الأسلمي، أو كعب بن الأشرف فالمقصود واحد

لأن كل من حكم بغير ما أنزل اله نهو طاغوت.
§ - أخرج الشيخان من طريت الزهري عن عروة قال (انحاصم الزبير رجلا من الأنصار في شَريج من الحرة فقال النبي الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال: است يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجلدر ثم أرسل الماء إلى جارك؛ واستوف النبي صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهها بأمر لها فيه سعة، قال الزبير: فـا


 للآيات التي قبلها وانها جميعها نزلت في شأن الخصومة التي جرت بين اليهودي والمنافت، وقد أخرج القول بذلك عن بجاهد من طريق ابن أبي نجيح "(ث) . وقد رجح ابن جرير ذلك حتى لا يكون في الآيات انتططع، واعتبر تصة احتكام

الزبير وصاحبه الانصاري مكا بيته الآية"



يكون مؤمنا حقا.

## وقت نزول هذا النص:

من الروايات السابقة في سبب النزول تبين لنا من بعضها أن الرجل الذي الختاره المنافق للتحاكم إليه هو كعب بن الأشرف، وكعب بن الأشرف تد تُتل بأمر النبي

تصوير الموقف:

من جموع الروايات السابقة تبين لنا أن هذه الآيات قد نزلت في بعض المنافقين النين


$$
\begin{aligned}
& \text {. } 109 / 0 \text { جانمع البيان (Y) } \\
& \text {. } 17 \text { - - } 109 \text { / }
\end{aligned}
$$

وكان الناس في الجلاهلية يتحاكمون إلى الكهان عند التنازع كا هو ظاهر من الأخبار السابقة، لانهم يحترمون الكهان ويقدسونهه، نظرا للا يصدر عنهم أحيانًا من الأخبار الغيبية التي يتلقونهاعن طريق المن. وكانوا أحيانا يتحاكمون إلى أشرافهم كا في بعض الروايات السابقة أن أحد

المتخاصمين طلب من خصمه أن يتحاكما إلى كعب بن الأشرف. وكان هؤلاء المحكَّمون يعتمدون في حكمهم على القرائن والأمارات وما هو غالب في عوائدهم، وهذه الأمور لا تعصم من الوقوع في الزلل، فكانت أحكامهـم غير مبرأة عن الخطأ، هذا بالنسبة لمن تجرد منهم عن الموى واعتبار المصالح الشخصية، أما من كان

متصفا بذلك فإنه مع احتحال وتوعه في الحطا غير مؤتّن على حكم يصدر منه.
فلل| جاء الإسلام وضع القواعد للحكم في العدل بين المتخاصمين فيا إذا أصر صاحب الحت على استيفاء حقه كاملا، وني الفضل فيا إذا عناعن حقه أو بعضه، وبهذا أنقذ الشه الإنسان من الظلم الذي يقع عليه من بني جنسه، فالإسلام لا يكـم إلا بالحق








يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمُهُهاالنساء: 70].
وقد خضع المؤمنون لأمر الله فكانوا لا يتحاكمون إلا إلى النبي لسرع الله، أما المنافقون فإنهم يرنضون التحاكم إليه فيا إذا كان الحت عليهمَ، لأنه لا يكقق
 بأنه سيوصـل إلـيهم حقـوقهمه، وهــذا مـن التنــاقض الواضــح إذ كيـف يؤمنـون بــدين لا يتحاكمون إليه عند التنازع إلا إذا كان همم مصلحة في ذلك، فهذا دليل على عدم إيهانهم بهذا الدين إيـانا حقا، فالتحاكم إلى غير ما أنزل الله من علامات الكفر والنفاق، وإن ادَّعى صاحبه أنه مؤمن بالإسلام. بيان مفردات النص:

ألم تر: الممزة للاستفهام، والاستفهام للإنكار، و"لم") تفيد النفي، والإنكار نغي ونفي النفي إبُبات، فيكون الاستفهام للتقرير، والرؤية هنا علمية، أي قد علمت.

يزعمون: الزعم هو حكاية قول يكون مظنة الكذب غالبا، وقد يطلق على ما هو مظنة الصدق (1) ومن ذلك ما جاء في حديث ضهام بن نعلبة في قوله: (ايا محمد أتانا رسولك
فزعم لنا أنك تزعم أن اله أرسلك|"(").

الطاغوت: أصله من الطغيان وهو بجاوزة الحل، والمراد به هنا من يككم بغير ما أنزل الشه، وقد ذكر أهل اللغة معاني لذذه الكلمة. وهي تدور حول هذا المعنى (r).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) القاموس المحيط، المفردات في غريب القرآن. } \\
& \text { (Y) صحيح مسلم، كتاب الإييان، باب السؤال عن أركان الإييان، حديث رتم(• (1). } \\
& \text { (r) القاموس المحيط، تاج العروس، لسان العرب. }
\end{aligned}
$$

شـجر : التشاجر المنازعة" .
حرج: الحرج هو الضيق، وأصله متتمع الشيء، وتصور منه ضيق ما بينها فقيل
-للضيت حرج، وللإثم حرج ()
بيان معنى النص:
بعد أن أمر الله المؤمنين قبل هذه الآيات بطاعته وطاعة رسوله وأُولي الأمر منهم

 من شروط الإيان بالله واليوم الآخر، وأنه خير لهم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة لمم



 آلطَّغُوتِ أي قد علمت أيها الرسول هؤلاء الذين يلَّعون أنهم آمنوا بها أنزل إليك من هذا القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة، في حال أههم يريدون التحاكم إلى من يككم بغير ما أنزل الله، ناعجب لأمرهم كيف يجمعون بين هذا الادعاء وهذا العمل؟! فالتعجب في الآية مستفاد من كونهم يلَّعون الإيان بالهه ولا يتحاكمون إلى ما أنزل على رسوله، وهذا من أوضح الأدلة على أنهم ما آمنوا بـا أنزل من عند الهه حقا، لأن من

آمن بمبدأ إييانا حقا لا بد أن يعظمه ويعتبره هو الحق وما يخالفه هو الباطل، فيرجع إليه ليحگِّمه فيها تنازع فيه مع غيره، فأما حينها يكِّم مبدا آٓخر يتناقض مع مبدئه فإنه بهنا يعلن نفاقه وعدم إخلاصه لمبدثه الذي آمن به.
保 ويتحاكمون إلى من تجاوزوا الحد في الطغيان تجاوزا واضحا، وبالغوا في ذلك حتى رفضوا
 بِهـه| أي والحال أن هؤلاء المتحاكمين إليهم قد أمرهم اله أن يكفروا بهم لطغيانهم، لأن من كفر بهم فقد آمن بالله، ومن آمن بهم نقد كفر بالله، كها قال تعالى هوَفَمن يُكُفُرٍ
 عَلِيمُ [البقرة: YOY ]، فهؤلاء المنافقون الذين رنضوا التحاكم إلى رسول اله وتحاكموا إلى الطاغوت لم يفعلوا ذلك جهلا منهم، فقد أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت، بل نعلوه رفضا للحق الذي لا يحقق مآربهم في ظلم الناس، ومما يدل على ذلك ما ورد في سبب النزول من أن اليهودي طلب التحاكم إلى رسول اله الرشوة، أما المنافق فللم لم يكن مع الحت طمع في محاولة استتالة المتحاكَم إليه غير الرسول


الوجوه.
 عن طريق الحق، ويلقيهم في متاهات بعيدة حتى لا يبصروا هذا الطريق، ولا يهتّدوا إليه، فيزين فم اتباع الهوى ويعظم في نفوسهم الأثرة، حتى يلجأوا في سبيل تحقيق ذلك إلى

المنافقون يُ القرآن الكريم
التحاكم إلى الطاغوت الذي يحقق فم مآربهم في ذلك، فيحكم للمبطل على المحق لرشوة
يأخذها أو لغير ذلك من المقاصد الدنيئة.
 عَنلكَ صُدُودَا أي وإذا طُلب منهم التحاكم إلى كتاب اله وإلى رسوله المنفذ لكتابه أعرضوا إعراضا شديدا عن رسول اله الآخرين، فلا يككم للمبطل على المحق، لأنه لا هدف له إلا الوصول إلى الحق. ثم بين سبحانه سوء العاقبة التي سيصيرون إليها إذا انكشف أمرهم، وذلك بما سيصيبهم من نكبات على يد المؤمنين وباضطرارهم إلى انتحال الأعذار الكاذبة للتخلص

 نكبة على يد المؤمنين كسيف عمر الذي سبق ذكره في سبب النزول وَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمَّا أي بسبب ما عملوا من الأعهال السيئة، التي من جلتها التحاكم إلى الطاغوت


 الخصوم وَوَتَوْفِيقًا بينهم لا رفضاً لـكمك والإعراض عنك، وعذرهم الكاذب هذا
 للخخلاف بينهم.


فِي قُوْبِهْنَ أي من الكذب والنغاق، فليس ما اعتذروا به حقا وإن أكدوه بالحلف بالله، وإنه أُرادوا بذلك وقاية أنفسهم وأموالمم.
 قبـول اعتـنـارهم لانكـشاف حـالمم وإعــلام اله إيـاك بـأنهم يُظهـرون مـا لا يـضمرون
 بَلِيغًاه أي تل فم قولا بالغا الحقيقة التي انطوت عليها نفوسهم مما أعلمك الله به، ليكون في هذا بينة واضحة على أنك رسول من عند اله، وأن ما تدعو الناس إلى الإيحان به وحـي من الله تعالى لأن معرنة ما تضسره تلوبهم هو من علـم الغيـب، ولا يعلــم الغيـبـ إلا الهـ تعالى.

ثم بين سبحانه وتعالى أن مـن لـوازم الإيـهان بالرسـل طـاعتهم لأن الله أمــر النــاس بطاعتهم، نمن أطاعهم نقد أططاع الله تعالى، ومن عصاهم فقد عصى الله، فقال تعالى ؤوَمَآ
 من الهُ فطاعته واجبة على أمته. وفي الآية تعريض بالمنافقين الذين عـصوا رسـول الش دَ ذهبوا يتحاكمون إلى الطاغوت.
 أعرضوا عـن رسـول الله



يضيفوا إلى معصيتهم هذه معصية أخرى، حيث اعتذروا بالباطل وأكـدوا ذلـك بـالأيمان
 يكافنهم على حسناتهم التي يكتسبو نا بالأعمال الصالحة.


 ضـيـقا وامتعاضـا ؤِمّمًا قَضَيْتَّهِ أي حكمــت بـه علــيهم، لكونـه لم يوافــت هـواهم

 بَّنُمْمُ أي ولو أنا أو جبنا على هذه الأمة للخروج من الذنب والبراءة منه أن يقتلوا أنفسهم، أو يخرجوا من ديارهم كما أوجبنا ذلك على بني إسرائيل، ما فعله إلا القليل (1)

منهم، وقد فسر الآية بذلك بجاهد كما أخرجه عنه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح والمراد بالقليل في الآية اللذين يتوبون من النفاق وسائر المعاصي توبة صادقة. وَوَلَوْ أَبُّمَ فَعَلُوأ مَا يُوعَظُونَ بِهِهُ أي ولو أنهم أدوا ما يؤمرون به من التزام طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله

 نانفية أولى لالنا والحالة هذه تفيد معنى جديدا. (Y) جامع البيان 0 / 17 (Y) ورسوله ؤوَأَشَدَّ تَتُِبًِّا لهم على الحت والمدى، وأبلغ في حمايتهم من الاستجابة لنداء الشهوات أو خداع الشبهات.





## ฯ- المناهقون في غزوة أحل

النص القرآني:

















דנ




[IVA-IV7: عمران


 بيان من نزل فيه هذا النص:
 جرير من طريق أسباط بن نصر عن السدي أنه تال في هذه الآية: فالذين انطلقوا يريدون

الآخرة (1)

وأخرج البخاري بسنده عن البراء بن عازب


عليهم فلا تبر حوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، فلل لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوتهن قد بدت خالاخلهن فأخذوا يقولون" اللغنيمة الغنيمة، نقال عبد الله: (اعهد إليَّ النبي وجوههم فأصيب سبعون قتيلا ${ }^{(1)}$
 المسلمين الذين حضروا معركة أحد، وهم طائفتان كها ذُكر في الآية: طائفة غشاهم النعاس بعد المعركة أمنة من اله طم، وهم المؤمنون الصادقون باتفاق المفسرين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم فلم يغشهم النعاس، وقد اختلف فيهم المفسرون فذهب الجممهور إلى أنهم المنافقون . ${ }^{(r)}$ (ذهب رشيد رضا: إلى أنهم خعفاء الإييان واستدل على ذلك بأن الآية ختمت بخطاب المؤمنين، والآية التي قبلها والتي بعدها خوطب بجا المؤمنون أيضا، كما أن وما ذهب إليه المجمهور أرجح.
وما يدل على ذلك ما أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك
(1) في رواية زهير عند البخاري نقال أصحاب عبد اله بن جير: النينيم، ظهر أصسابكم نا تتظرون (فتح الباري /V00
(Y) صسيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة أحد (الفتح


$$
\text { المعاني \&/ \& } 9 \text { وغيرها. }
$$

(0) التفسير المديث 1/979.
(1) في ظلال الثقرآن ب/ • II.

قال: (اغشيَنا النعاسُ ونحن في دصـافنا يوم أحدد -حيث إنه كان فيمن غشيه النعاس يومئذ قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط من يدي وآخذه، والطائفة الأخرى المنافقون ليس فـم هَمٌّ إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق" "(1) وقد روى البخاري أول هذا الأثر إلى توله (والطائفة الأخرى) (") وذكر ابن كثير رواية البيهقي هذا الأثر كرواية الترمذي، ثم قال: هكذا رواه بهه الزيادة وكأنها من كام
 أخرج هذه الزيادة عن طريت ابن أبي عروبة عن قتادة على أنها من قوله (2) ومما يؤيد كون المراد بالطائفة الأخرى المنافقين، ما أخرجه أبن جرير من طريق أسباط ابن نصر عن السدي: أن المشركين انصرفوا يوم أحد بعد الذي كان من أمرهم وأمر المسلمين، فواعدوا النبي
 خيولم (")



$$
\begin{aligned}
& \text {. تفسير ابن كثير / / ( } 1 \text { ( } \\
& \text {. } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { / }
\end{aligned}
$$

(0) جاه تعين هذا الرجل في رواية ابن إسحاق، ومو علي بن أبي طالب
 السيرة النبوية (V) في الأصل المطبوع (وجنبوا أثقالمم) وكذا في المخطوطة كا أشار المى ذلك عممود شاكر عحقق هذا التفسير



ينزلون المدينة فاتتوا الهُ واصبروا ووطنَّهم على القتال، فللم أبصرهم الرسول قعدوا على الأثقال سراعا عجالا نادى بأعلى صوته بذهابهـ، نللم رأى المؤمنون ذلك صدقوا نبي اله號


 يتصف بها المؤمنون ولو كان إيانهم ضعيفا. أما ما استدل به رشيد رضا على أن الآية في ضعفاء الإيلان، من أن الآية التي قبلها والتي بعدها تد خوطب بها المؤمنون فلا يستلزم محل الآية على ما ذهب إليه، لأن هذا لا يمنع من الإشارة إلى المنافقين في أثناء ذلك، إذ أنهم داخلون ضمن المؤمنين في الظاهر، أما كون المنانقين قد ذُكروا بعد ذلك، فالذين ذكروا بعد هذه الآية هم المنانقون الذين لم يدخلوا المعر كة، وهم عبد الله بن أبيّ ومن رجع معه، أما المنافقون الذين تحدثت عنهم هذه الآية فهم من دخل المعركة مع المؤمنين.
 من طريق سلمة عن ابن إسحاق قال في هذه الآية:يعني عبد اللّ بن أبيّ ابن سلول وأصحابه الذين رجعوا عن رسول اله هِ وسيأتي في تصوير الموقف بيان المحاورة التي جرت بين عبد الله بن أَبَّ وعبد الهّ بن عمرو

الآيتان. أخرج ابن جرير من طريت ابن أبي نجيح عن بجاهد أنه قال: هم المنافقون"'.

 سارعوا في الكفر في ذلك الوتت المعين، وخانوا المؤمنين فكان ذلك مدعاة لـزنـ النبي
 للكفار جيعا، فإن المنانفين يدخلون فيها دخولا أوليا.

 النانقون، وبجا قال باهد كا أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عنه أنه قال: ميز
 من طريق ابن هيد " الـ

وقيل إنها في الكفار، والمعنى على هذا: حتى يميز بينهم وبين المؤمنين، وبهذا قال
قتادة، أخرجه عنه ابن جرير من طريق ابن أبي عروبة"'،.

وأخرج ابن جرير من طريت أسباط بن نصر عن السدي أنه قال: قالوا إن كان عمد

> (1) جالمع البيان 1 1 (
> (Y) الدر المنور Y/ ₹ ٪ ا والحسن هو البصري.
> .|Av/\& جامع البيان (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) جامع البيان \&/A^. }
\end{aligned}
$$

المنافقون يُ القرآن الكريم $\qquad$

 والأولى اعتبار هذه الآية في المؤمنين والمنافقين لدلالة السياق على ذلك كا قال ابن
( $r$ )

- جرير

وقت نزول هذا النص:
هذه الآيات من جملة آيات نزلت في شأن غزوة أحد من سورة آل عمران، ابتدأت

 عَلَيِِْهِ الآية [ IVQ]، وتد نزلت عقب انتهاء المعركة كا يدل على ذلك مضمون هذه الآيات، حيث ذكرت بجمل أحداث المعركة، من خروج النبي المعركة، وقد كانت غزوة أحد في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. وحدد ابن إسحاق

يوم أحد بأنه يوم السبت للنصف من شوال من تلك السنة '.
تصوير الموتف الذي نزل فيه النص:
أخرج ابن هشام عن ابن إسحاق أنه تال: وكان من حديث أُحُدِ كا كا حدئني محمد بن مسلم الزهري وعممد بن يميى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة، والحصين بن عبد
 يوم أحد وتد اجتمع حديثهم كله فيا سقت من هذا الحديث عن يوم أحد.. ثم ذكر

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المرجع السابت §/ }
\end{aligned}
$$

(r) السيرة النبوية

حديث أحد وكان ما ذكر: أن كفار قريش لما أصيبوا يوم بدر وقُتل عدد من زعائهم اتفق رأيهم على المسير إلى المدينة لقتال المسلمين حتى يدركوا ثأرهمه، وكلموا أبا سغيان في العير التي نجت من قبضة المسلمين، كي يصرفوا أموالها في حرب النبي أبو سفيان وأصحاب الأموال في تلك العير، وخرجت قريش ومن تبعها من بني كنانة وأهل تهامة في ثلالة آلاف مقاتل، ومعهم مائتا فرس حتى نزلوا ترب المدينة، فلل| سمع بهم النبي ذباب سيفي ثللا ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة، وتَّعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها") وكان رأي عبد الش بن أبي مع رأي رسول الشا المدينة، فقال رجال من المسلمين كن فاتته غزوة بدر: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا، لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا، فقال عبد الشّ بن أبي": يا رسول الش أقم بالمدينة لا "خرج إليهم فواله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، ندعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجهرم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوتهم؛ وإن رجعوا رجعوا خائبين كا جاءوا، فلم يزل الناس برسول الش فـ الله وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الش رسول الل

(1) اللأمة مي الدرع كا في القاموس المحبط.
(Y) وني رواية احتى يكم اله بينه وبين عدوهه (البداية والنهاية \&/ 1 ).
 أبيّ ابن سلول بثلانُّائة من المنافقين ورجعوا إلى المدينة، فتبعهم عبد الها بن عمرو بن حرام居 نقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال،فللم استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم تال: أبعدكم الش أعداء الله فسيغني الش عنكم نبيه" "()
 وعسكره جهة جبل أحد، وكان ذلك الموقع يكتوي على ثغرة تشكل خطرا على جيش المسلمين من خلفهم نييا إذا توغلوا في جيش الكفار، فجعل النبي الرماة على جبل صغير مشرف على تلك الثغرة، ليصدوا المثر كين فيا إذا حاولوا الهجوم
 بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك". تم وتعت المعركة بينهم وبين تريش، وكان النصر في أول النهار حليف المسلمين حتى سقط لواء الكفار، وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا وتفرق جيشهمه، ولكن الرماة الــذين جعلهم الرسول
 الوليد - قائد خيل قريش آنذاك - قلة الرماة أغار بخيله نهزم من بقي منهم ودهم جيش المسلمين من الخلف، وصرخ صارخ: ألا إن محمدًا قد قتل، فأصـيب المؤمنـون بالدهــشة
(1) وذكر الواتدي في مغازيه أن النبي
 ثم ذكر ان النبي

والارتباك حتى صار بعضهم يقتل بعضا، كا أخرج الإمام البخاري بسنده عن عروة عن
 عباد الشا أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هـو بأبيـه


حذيفة: يغفر الله لكم، قال عروة: فو الله ما زالت في حذيفة بعية خير حتى لق باله") "(1) وذهبوا في وادي أحد فرارا، وفر بعضهـم ناحية المدينة، فانكفأ عليهـم الكفار يقتلو نهم

حتى استشهل من المؤمنين سبعون رجلا.
 أكثرهم الواحد تلو الآخر، ودنا منه المشركون فرموه حتى كسروا رياعيته وشجوا و جهـه وجر حوا شفته وهو ثُابت في مركز القيادة لم يتراجع عنه إلى الوراء، حتى فاء إليه المسلمون بعد ذلك للا عرفوه فنهضوا به، ونهض معهم نحو الشعب وحوله كبار الصحابة كَّ فلم رأى المشُركون تَّمع المسلمين حول الرسول منهم المبل بقيادة خالد بن الوليد، نقال النبي

فقاتلهم عمر بن الحطاب في رهط من المهاجرين حتى اهبطوهم من الجبل (") ولا يـّسوا من القضـاء عـلى المـؤمنين توقفـواعـن القتـال، وأشرف أبـو ســفيان عـلى المسلمين ليفاخرهم بِا توصل إليه جيشه من النصر، وليشمت بهم بـا أصابهم مـن القتـل والجراح.

وقد أخرج البخاري بسنده عن البراء بن عازب


$$
\text { (Y) السيرة النبوية } / \text { / - - } 09 \text { بتصرن. }
$$

أفي القوم حمد؟؟ نقال: لا تجيبوه، فقال: أفي القوم ابن أبي تحانة؟ نقال: لا تجيبوه، فقال:
 نفسه فقال: كذبت ياعدو الشا أبقى اله عليك ما يززيك، قال أبو سفيان: اعل هبل . فقال
 العزى ولا عزى لكم، نقال النبي ولا مولى لكم، قال أبو سفيان:يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة"(ث) آمر بها ولم تسوني" (")

وقد ظن المسلمون حينل رأوا أبا سفيان مقبلا بجيشه أنه سيميل عليهم، فاغتموا

 إلى أصحاب الصشخرة، نلما رأوه وضع رجل سهرا في قوسه فأراد أن يرميه، فقال أنا رسول الهُ فنر حوا بذلك حين وجدوا رسول الش
 يذكرون الفتح وما فاتهم منه، ويذكرون أصحابهم الذين تتلوا، فأقبل أبو سفيان حتى

(1) أي أبو سفيان: قال ابن حجر: وني رواية زهير الم رجع المى أصحابه نقال: أما هؤلاء نقد تتلوال( (نتح الباري .ror/v


( ) ( جامع البيان \&/7ז1.

ويعد أن فاخر أبو سفيان المسلمين بنتيجة المعركة على الصورة التي مر ذكرهــا ارتحـل بجيشه، وخاف المسلمون منهم أن يذهبوا إلى المدينـ، فأرسـل النــي طالب لينظر هل يرتحلون إلى مكة أم إلى المدينة، وجعل علامة ارتحالفم إلى مكة أن يمتطوا الإبل وعلامة ذهابهم إلى المدينة أن يمتطوا الحيل كا سبق في رواية السلي وابن إسحاق، فلل عرن هـ وطمأنهم، فأما المؤمنون الصادقون نصدقوا كلام النبي السكينة حتى أخذهم النعاس، فأزال عنهم آثار التعب والإعياء، وقاموا بعد ذلـك بـدفن شهدائهم وهمل جرحاهم، أما المنانقون فإنهم بقوا في هـٌ قاتـل ورعـب شـديد لتـوقعهم رجوع المشر كين إليهم لاستئصافم، أو أخذ أموالمم في المدينة وسبي ذراريهم. والآن بعد أن انتهينا من تلخيص أحداث المعركة المهمة تردُ علينا بعـض التـساؤلات حول تصرفات المنانقين الغريبة في هذه المُعركة، فقد خرجوا مع المؤمنين أوَّلا ثم لـا كــانوا في أثناء الطريق رجعوا إلى المدينة بصورة تثير الشبهة علـيهم وتبعـث عـلى الـشُك فيـهم' فللما خرجوا مح المؤمنين ما داموا لا يريدون نصرة الإسلام والمسلمين؟ ولماذا رجعوا من أثناء الطريق؟ والجواب أن يقال: يكتمل أنهم خرجوا من أجل الغنائم فيا إذا كان النـصر للمسلمين، فللم رأوا ضخامة جـيش الكفــار أصـيبوا بالرعـب وامـتلأت قلـوبهم ذعــرا
فرجعوا ولم يدخلوا المعركة.

ويتتمل أنهم خرجوا مبالغة منهم في ستر نغاتهمه، ثم أصيبوا بالرعب فلـم يـستطيعوا الاستمرار في تمثيل هذا النفـاق الـذي سـيكلفهم تـضشحيات كبـيرة، فرجعـوا إلى المدينـة
 الموت المحقق في نظرهم على يد الكفار.

المنافقون يو القرآن الكريم
ويتتمل أنهم كانوا يسيرون على خطة مرسومة، وذلك في أن يخر جوا مع المؤمنين فـإذا ما شارفوا على الوصول إلى الأعداء رجعوا محاولين بذلك التخذيل عن النبي

الفزع والخُوف بين المؤمنين.
كل ذلك عحتمل، ولكن الذي يظهر أنهم لم يتفقوا على خطة مرسومة وهم في المدينـة،
لأن النبي ولبس لأمته وأمر الناس بالخروج، فليس هناك وتت كاف لاجتلع المنافقين واتفاقهم على مشل هذه الخطة، فالظاهر أنهم خرجوا نفاقا، وربا كان لهم أو لبعضهم هـدف في الغنيمـة فللم رأوا جيش الكفار أصيبوا بالرعب، فانسحب زعاؤهم وتبعهم من هو على شاكلتهم في النفاق ومن لم يتمكن الإسلام من قلبه فافتتن في ذلك اليوم ونافق، وربـا كانوا يدبرون خطة الانسحاب في تلك الليلة التي بات فيها جيش المؤمنين قُريبا من جيش الكفار، عـلى نحو يثير الفزع والاضطراب في جيش المؤمنين، حتى يرجع معهم أكبر قــدر ممكـن مـنهم ليحصل الفشل في جيش المؤمنين فينهزموا أمام أعدائهم، وليتفادوا نقمة المؤمنين بهم فيما إذا انتصروا إذا كان عددهم كبيرا. ولقد حصل فم بعض ما أرادوا حيث رجع ثلث الجيش الإسـلامي في ذلـك اليـوم، وليس من المقطوع به أن جميع أولثك الذين رجعوا كانوا منافقين قبل ذلك، بل يحتــل أن بعضهم كفروا في ذلك اليوم ثم أخفوا كفرهم عن المؤمنين. ولقد همت طائنتان من المؤمنين أن ترجعا مع المنـافقين ولكـن الله عـصمهـا بـالإيهان فثبتتا مع المؤمنين، وهما بنو سلمة وبنو حارثة، وتد أخرج الإمام البخاري بسنده عن جابر




وعلى أي حال فرجوع عبد الله بن أبيّ ومن معه من المنافقين في ذلك اليوم يعتبر خيانة مكشوفة ودليلا واضحا على نفاقهم، وهذا من أوضح الأدلة على ما يبيته المنافقون

> للمؤمنين من الشُر والنوايا السيئة.

بقي أن يقال هل رجع المنافقون كلهم مع عبد الهّ بن أبيّ أم بقي منهم طائفة اشتركت
مع المؤمنين في خوض المعركة؟

أما النصوص التاريخية فلم تصرح بشيء من ذلك، غير أن الروايات التي رويت عن الذين عصوا أمر النبي من المنافقين، فني رواية البخاري السابقة أنهم قالوا: الغنيمة الغنيمة وفي رواية أخرى (انقال عبد اله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول اله (1) فلنصيبن من الغنيمة|"(")

وأخرج ابن جرير من طريق سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبداله بن الزبير عن أبيه عن جده قال: قال الزبير: (اواله لقد رأيتني أنظر إلى خدم (") هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوازم مادون إحداهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب، وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من أدبارنا، وصرخ صارخं: ألا إن محمدًا قد قتل فانكفأنا وانكفأ علينا القوم، بعد أن هزمنا أصحاب اللواء
حتى ما يدنو منه أحد من القوم""(").

ومما يشير إلى احتهال وجود المنافقين في جيش المؤمنين ما أخرجه ابن جرير عن طريق
(1) فتح الباري
(Y) الحُدم بمع خدمة وهي الملـخال كا تال في النهاية،.
(ץ) جامع البيان / / ا 1 .

أسباط عن السدي قال:... وفشا في الناس أن رسول اله أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولا إلى عبد اله بن أبي فنأخذ لنا أمنة من أبي سفيان، يا قوم إن عحمدا قد قتل نارجعو ا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم"" '،

أما الآيات القرآنية فهي أكثر وضوحا في الدلالة على وجود بعض المنافقين في جـيش
 فالذين أرادوا الدنيا يكتمل أن يكونوا من المنافقين، ويتمل أن يكونوا من ضعفاء الإييان،


 ومما يدل على أن المراد بهم المنافقون الذذين حضروا المعركة مأخر جـه أبـن جريـر مـن طريق سلمة عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الهّ بن الزبير عن أبيه عـن عبد الهّ بن الزبير عن الزبير قال: واله إني لأسمع تول مُعتّب بن قُشير أخى بني عمرو بن عوف، والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا

$$
\begin{aligned}
& \text { وأخرجه ابن جرير أيضا عـن سـعيد بـن يميـى الأمـوي قـال حـدثني أبي عـن ابـن } \\
& \text { (r) } \\
& \text { • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان / / } 111 \text { ( } 11 \text { ( } \\
& \text { ( جامع البيان } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

وهذا يدل على أن معتب بن قشير من المنانقين، وتـد ذكـره إبـن إسـحاق مــن شـهـد بدرا"، وهذا يتعارض مع موقفه يوم أحد إذ أن أهل بدر كــانوا مـن الـصفوة وتـد أثنـى عليهم النبي
شئتم فقد وجبت لكم البنة - أو نقد غفرت لكم") أخرجه البخاري (٪) .

ولُعل في ذكره مع البدريين وهمّا من ابن إسحاق إذ أنه قد ذكره بعد ذلك مع من بنوا
مسجد الضرار (") والذين بنوه هم من المنافقين تطعا.
وإذا فرضنا أنه كان من شهد بدرا فلعله تد عرض له الشك بعد ذلك ئم تاب وختم
له بالـير.
ومن شهد المعركة من المنانقين (اقزمان حليف بني ظفر" فإنه قد صرح بأنه لم يدخل المعركة إلا همية لقومه، وتد أنخرج ابن هشام عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة
 يقول إذا ذُكر لها) إنه لمن أمل النار (اقال: فلل| كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا نقتل وحده ثنانية أو سبعة من المثركين، وكان ذا بأس فاثثتته الجمراحة فاحُتمل إلى دار بني ظفر، قال فجعل رجال من المسلمين يقولون: واله لقد أبليت يا قزمان فأبشر قال: بـذا أبشر؟ فو الش إنْ قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت، قال: فللم اشتدت عليه جراحته


(Y) صحيح البخاري، كتاب المغازي باب نضل من شهد بدرًا (الفتح 0 (Y 0 (Y).
. السيرة النبوية $10 \wedge$ (

(0) الـيرة النبوية

المنافقون يٌ القرآن الكريـم $\qquad$

وقد روى الإمام البخاري في غزوة خيبر قصـة مشابهة لـذه التـصة، وفيهـا أن النبـي

يؤيد الدين بالرجل الفاجر"" (")

ولكن لم يذكر في هذه الرواية اسم الرجل الذي نحر نفسه، فالظاهر أنها قصة أخـرى وأن الذي نحر نفسه في خيبر غير قزمان الذي في غزوة أحد.

وعمن اتهم بالنفاق الحارث بن سويد وقد دخل المعركة في جيش المسلمين فرأى غرَّةٍ من "المجذَّر بن ذياد البلوي") فتتله لأنه تتل أباه في الماهلية، وفي ذلك يقول ابن إسحاق فيا أخرجه عن ابن هشام: وكان الحارث بن سويد بن صامت منافقا فخرج يوم أحد مع المسلمين، نلل| التقى الناس عدا على (المجذر بن ذياد البلوي") وقيس بن زيد (أحد بني ضبيعة فقتلها ثم لحق بمكة بقريش وكان رسول اله ابن الحُطاب بقتله إن هو ظفر به نفاته نكان بمكة ثم بعث إل أخيه الملاس بن سويد يطلب التوبة ليرجع إلى قومه فأنزل الله تعالى فيه - فيها بلغني - عن ابن عباس: هوَيْفَ


وذكر ابن هشام أنه رجع إلى المدينة وأن النبي وتال ابن هشام: حدثني من أثق به من أهل العلم أن الحارث بن سويد قتل المجذر بن

زياد ولم يقتل قيس بن زيد والدليل على ذلك أن ابن إسحاق لم يذكره في قتلى أحد وإنا قتل المجذر لان المجذر بن ذياد كان قتل أباه سويدا في بعض الحروب التي كانت بين

الأوس والـزرج (1)
وقد ترجم له ابن حجر وذكر الملاف في تتله للمجذر ورجح أنه هو الذي قتله،

 وإن الشا أصدق الصادقين فأسلم، وتد ذكر أن هذا الحبر رواه عبد الرزاق في تفسيره ومسلد في مسنده كلاهما عن جعفر بن سليلن، والباوردي وابن منده وغيرهما من طريق
 وقال ابن حزم في الحارث بن سويد: وتد قيل أنه تبرأ عند التتل من النفاق، وقال: يا رسول الشا والش ما تتلت المجذر شكا في ديني ولا نفاقا ولكني لـا رأيت قاتل أبي لم أتقالك أن تتلته "

وذكر ابن حزم أنه لم يعرف بتتله للمجذر أحد حتى نزل جبريل بذلك على رسول الش路 جهلتهم وعليه حلة له فأمر رسول الهُ وفيم يا رسول اله نقال: (القتلك المجذر بن ذيادل) فما زاد على أن قام ومد عنقه وحينغذ قال ما ذكرنا واعترف، يعني بقوله السابت (والشّ ما تتلت المجذر شكا في ديني ولا نفااًا).
( ) سيرة ابن مشام
(Y) الإصابة /


قال ابن حزم: وهذا لا يكوز غيره لأنه شهد يوم أحد ولم يشهد أُحدَا منافقَ وهكذا ذكر ابن حزم هذا الـبـر ولم ينسبه إلى أحد من رواة السيرة وهو يفيد أن الصححابة لم يعلموا بقتله المجذر حتى أمر النبي يختلف مع ما رواه ابن إسحاق من أن النبي وحلق بدكة فإن كان ما ذكره ابن حزم صسيحا فإن ما ذكره ابن إسحاق من أمر النبي居 ذكره ابن حزم من أمر النبي تاب ورجع إلى المدينة وهو يتفق مع ما ذكره ابن هشام من أنه رجع إلى المدينة وأمر النبي كه أما قول ابن حزم بأن معركة أحد لم يشهدها منافق فلا دليل عليه، بل ثبت ما يدل على خلافه لأن قزمان المنافق تد شهد المعركة، وتد قال عنه النبي كا سبق، وقد سبت الكلام على معتب بن تشير وقد قيل إنه من المنافقين وهو من شهد

أحدا.
ولقد كانت معر كة أحد مقام امتحان للمؤمنين، حيث ظهروا بعدها على حقيعتهم
فتميز المؤمنون الصادقون، من المنافقين الذين انكشفوا في تلك المعركة.
و كان الامتحان نيها على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: قبل دخول المعركة وذلك عندما أقبل المـسلمون عــلى جــيش الكفـار فو فع الرعب في قلـوب المنـانقين ورجـع أكتـرهم مـع عبــد الش بـن أبي وكـانوا ثلاتُمائـة كا سبت.






 كا سبق.


 لمّ، وعاولة تفريقهم عن رسول اله اله




 .
 وأن يشوهواعقيدتهم الصافية نحو تضاء الشا وتدره وحكمته.
(1) البداية والنهاية \&/^٪، وموسى بن عقبة هو ابن أبي عياش الأسلي مولى آل الزبير وهر ثقة نقيه إمام في

ولا كان هذا المخطط الحبيث الني تاموا به ربا يؤثر على بعض المؤمنين أنزل اله سبحانه وتعالى الآيات القرآنية تجلي الحقائت، وتكشف الشبهات وتزيل عن نقوس
المؤمنين ما قد يعلق بها من الشكوك والوساوس التي يثيرها أعداؤهم.

تِحْسُونهم: الحس الاستئصال بالقتل، أي تقتلونهم قتلا ذريعا، يقال حسَّ البرد الكلاً إذا أهلكه، وفي الحديث ((حَسُوهم بالسيف حسا ) أي استأصلوهم قتلا" ا(1)

فـشلتم: الفشّل الضعف والجمبن (")
ليبتليكم: الابتلاء الاختبار والامتحان (r).

تُصعدون: الإصعاد الذهاب والإبعاد في الأرض، وفرق بعضهم بين الإصعاد والصعود: بأن الإصعاد في مستوى الأرض والصعود في ارتفاع، ويويد هذا قراءة أبي" (إذ تُصعدون في الوادي) كا يؤيده ورود الأخبار بأن الصحابة لأُصيبوا ذهبوا فرارا في وادي

تلوون: تعطفون وتلتفتون، يقال فلان لا يلوي على أحد إذا أمعن في الهزيمة "ْ .
أثابكم: الثواب هو ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعلاله، ويطلق على الخير والشر لكن إطلاقه على الخير أكثر، وإذا أطلق على المكروه كا هو في هذه الآية فهو على سبيل الاستعارة، وأصله من الثوب وهو الرجوع '
(1) (1) الصحاح، القاموس، النهاية. . المفردات، القاموس،
( (Y) نفس المرجعين السابقين.
 (0) جامع البيان \&/ عזا، المفردات. ( ( ) المفردات: القاموس.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { غا: الغم هو الكربب والـُزن '. } \\
& \text { (r) } \\
& \text { خبير: الحبرة العلم ببواطن الأمور مـ } \\
& \text { (r) } \\
& \text { يمحص: التمحيص تخليص الشيء من العيوب(") } \\
& \text { بيان معنى النص: }
\end{aligned}
$$

بين اله سبحانه في هذه الآيات أثر المنافقين وضعفاء الإيلان في انتكاس الجيش


 وإِذْ تَحُسُونُهُمه أي تقتلونهم قتلا ذريعا، وقد أْخرج ابن جرير من طريت ابن أبي

- طلحة عن ابن عباس (2)


صفونكم فالوا عليكم.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نفس المر جعين السابقين. } \\
& \text { (Y) نفس المرجعين السابقين. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

المنافقون يٌ القرآن الكريـم $\qquad$
دخولاَ أوليًّ الرماة حيث اختلفوا في البقاء في المركز أو النزول فرأى أكثرهم النزول
ونزلوا كا سبق.
وَوَغَصَيْتُمُ أوامر نبيكم مكانهم، والذين سمعوا نداءه حينظا ناداهم بالرجوع وهم فارون فلم يرجعوا ؤْمِّ بَعْدِ
 حتى إذا حدثت تلك المخالفات منكم وتع ما وتع لكم من الإصابة على أيدي أعدائكم، وما وقع من ذلك أمر تقتضيه حكمة الش تعالى لأمور مهمة، من أبرزها تربية المؤمنين وإظهار أهمية طاعة الرسول
 خالفوا أمر القائد فيحدث الخلل في الترتيبات الإدارية للجهاد، ما يسبب التعرض للهزيمة على أيدي الأعداء. ولكن لماذا عصوا الرسول
 الآخرة أصلا كالمنافقين، أو يريدهما معا ولكن إرادته للدنيا أغلب كضعفاء الإيان، وهؤ لاء هم الذين نادى بعضهم بعضا من الرماة قائلين: الغنيمة الغنيمة. وجواب إذا عذوف والتقدير:حتى إذا فشلتم منعكم نصره، ويووز أن تكون حتى حرف جر بمعنى إلى والتقدير: صدقكم الهُ وعبه إلى وتت فشـلكم "(




 غَفُورُ حَلِيمرُ [آل عمران: 100].
 الش وعده بالنصر نتلتّموهم تتلا ذريعا حتى حزتم غنائمهم، صرفكم عنهم فأصبتم بالذهول والارتباك حتى صار بعضكم يقتل بعضا من غير أن تشعروا بذلك، وفرّ الكثير
 لا يريدون بقتالمم وجه الشّ والدار الآخرة.. صرفكم عنهم امتحانا لكم ليتميز المؤمنون من المنانقين، وليظهر المؤمنون على طبقاتهم في الإيـان كا سيأتي.
 منكم في هذه المعركة لـا علم إخلاصكم وصدق إنابتكم.
 عنهم وتجاوز عن سيياتهم.
 (إذذ) متعلق بقوله وضَرَنَسُمْمَ أي صرنكم عنهم إذ تذهبون في وادي أحد فرارا من أعدانكم.


المنافقون يِّ القرآن الكريـم
 لتجتمعوا إليه قائلا (إليً عباد اله)" كها أخرج ذلك ابن جرير من طريق ابن أبي عروبة عن
 نبيكم وفشـلكم عن قتال عدوكم (وَغَتُّا حزنا وكربا وتع لكم لـا أشيع في معسكركم أن نبيكم تد قُتل، فأصبتم بالدهشُة ووقع الخلل في صفونكم وَبِغَّعٌ على غم آخر كان نالكم لـ أصيب منكم من أصيب بالقتل والمراح، وفاتكم ما احرزتموه من الظفر بعدوكم.

(r) به من القتل والمُراح قبل ذلك، وبجا قال قتادة والربيع بن أنس واختاره الطبري وقيل إن المراد بالغم الاول إصابتهم، والثاني سلاعهم قتل النبي
(i)
. .
وقيل الغم الأول الإصابة والغم الثاني ما نتج عن إشراف أبي سفيان على المؤمنين
( ${ }^{\circ}$ )
بجيشه بعد انتهاء المعر كة، وبهذا قال السدي
والآية محتملة لكل هذه الاحتمالات، ولكن ما يؤيد القول الأول أن اله سبحانه علل


(1) جامع البيان \&/ \& عا
(Y) المرجع السابق \&/ \&
( المرجع السابت
( ) المرجع السابق

 أو بإشراف أبي سفيان عليهم.
ثم بين اله سبحانه عقيدة المنانقين البلاهلية في زعمهم أن المتول قد مات تبل أجله،



 أنفسهم لشدة خونهم من عودة المشركين واستثنانهم القتال.
 ظنهم أن ما أصاب المؤمنين في معركة أحد هو بسبب خروجهم للقتاله، وأنهم لو قعدوا في بيوتم لنجوا مـن المتل، كا أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عبا هذه الآية: يعني التكذيب بالقدر ".
 عليها البشر، وتد غلب استعهالما كاسم للفترة التي كانت قبل الإسلام لآن أغلب ما كان عليه أهلها من العقائد والعادات كان مبنيا على الجهل بالتعاليمى السلماوية ويَيُولُوبِ



والتدبير في هذه المعركة شيء، إذ كان راينا عدم الخروج لقتال الأعداء، فلو أننا بقينا في

زعيمهم عبد اله بن أبيّ الذي رجع ولم يدخل المعر كة.

وقيل إن المراد بالأمر في الآية النصر الذي وعد اله نيه


 حيث بين سبحانه أن ما قدره من القتل على من قُتل في المعركة لا بد أن يقع ولو لو لم يرخرجوا للقتال، ولان هذا التفسير أثرب إلى ظاهر الآية والِى واقع المعركة حيث قد الما انتسم

 المنافتون، فكانت التتججة الطبيعية أن يشمتوا بنتيجة المعركة عندما أصيب المؤمنون.
 أمر الخروج: إن أمرنا كله بيد الش جل وعلا: خروجنا القتال الأعداء أو بقاؤنا في المدينة أو غير ذلك من أمرنا، ولو شاء الشا عدم خروجنا لكان ذلك.
 والاعتراض على قدر الهُ ما لا يظهرون لك من الإيان والطاعة والرضا والتسليم.


كان لنا من أمر تدبير المعركة شيء ما قتل من قتل منا في هذا المكان، إذ كان رأينا عدم الخروج لقتال الأعداء، ومن تال ذلك معتب بن قشير كا سبق.
 أيها الرسول لؤولاء المنافقين الذين اعتبروا خروجهم معك سببا في قتل من قتل منهم: لو قعدتم في بيوتكم ولم تخرجوا معنا لظهر الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى المواضع التي كُتب عليهم أن يصرعوا فيها، لأن اله جل وعلا قد قدر عليهـم آن يموتوا قتلا في تلك المواضع قبل أن يوجدهم من العدم ولا رادَّ لقضائه وقدره. وَوَلِيْبَتِلَ آلنَّهُ مَا فِي صُدُورِطُمْ المِملة معطوفة على مقلر لم يظهر إيذانا بكثرته، أي قدرَّ الهّ إصابتكم لمصالح جمة وليبتليَ ما في صدوركم، أو متعلقة بفعل يقدر بعدها أي للابتلاء المذكور قدر إصابتكم لا لعدم العناية بأمر المؤمنين (") والمعنى: قدر الله سبحانه إصابتكم في هذه المعركة لـگّم جليلة ومنافع عظيمة لكم، منها كشف درجات إيانكمم فيظهر لكم المؤمن الكامل القوي، من ضعيف الإيحان وليكتشف كل مؤمن درجة إيهانه لان المؤمن قد تخدعه نفسه فيرضى عن إيهانه وقت الرخاء، فإذا ما تعرض كلشدائد
 قلوبكم من الإيلان ما خالطه من شوائب المعتقدات الجاهلية.
 عليه سبحانه شيء ما تنطوي علبه من المعتقدات والإرادات.
ثم بين اله سبحانه أثر المهاد في سبيل الش في تمحيص المؤمنين، وتنقيح المجتمع

 نهو بإرادة الهّ تعالى وتضائه وإن كان تد حصل بسبب أخطاء بعضكم.. حدث ما حدث
 ويظهرهم على درجاتهم في الإيلان بقدر بلانهم في الثبات والصبر واحتلال الصدمات
 منهم، والمراد بؤلاء المنانتين الذين لم يظهر نفاقهم تبل دخول المعركة، أما الذين انكشفوا
 اَدْنَعُوانِ) والجملة مستأنفة لبيان حال فريق من المنانفين، أو معطونة على بجموع ما قبلها عطف تصة على قصة" ".

ويتمل أن تكون معطونة على قوله: وَنَافَقُوانِه ولكن هذا يوتع في إشكال وهو أن المنانقين الذين تحدثت عنهم هذه الآية لم ينكشفوا بسبب إصابة المؤمنين في المعركة وإنـا انكشفوا لـا انخذلوا عن جيش المؤمنين تبل ابتداء المعركة، فإذا عطفنا انكشاف هؤلاء المنافقين على انكشاف المؤمينين المترتب على إصابتهم في المعركة اتتضى ذلك أن تكون الإصابة للمؤمنين سبا في انكشان مؤلاء المنانقين وليس الأمر كذلك. وقائل هذه المقالة هو عبد اله بن عمرو بن حرام المفرين"'، وقد يكون قال هذا غيره ولم ينتل إلينا.وتال الأصم:إن القائل هو رسول اله
 الكلام، ولم يعهد من النبي هِ الإسلام أن يشتر كوا معه في القتال، لأنه يعلم أن الذي يصبر على حر القتال ويلتزم بطاعة الهه ورسوله هو المؤمن الذي يعاتل لإعلاء كلمة الش، وكان يعتبر تخلف المنافقين راحة للمؤ منين كها كان يقول في غزوة تبوك إذا قالوا: له تُخلف فلان: (ادعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك نقد أراحكم الله منهه أخرجه ابن هشام عن ابن .(") إسحاق

وقد اختلف المفسرون في معنى قوله: هأَوِ آَدْفُعُوأه نقيل معناها: كتّروا سواد المسلمين وإن لم تقاتلوا فإن العدو يندفع إذا رأى كثرة المسلمين، وبهذا قال ابن جريج والسدي (r) وقيل: المعنى رابطوا إن لم تقاتلوا، وبهذا قال أبو عون الأنصاري() وقيل: المعنى ادفعوا عن أنفسكم وأهليكم إن لم تقاتلوا دفاعا عن الدين " والآية عحتملة لمذه المعاني لأن اندفاع العدو يحصل بها كلها، وإن كان القول الثالث هو أقربها لأن المؤمنين قد طلبوا منهم أحد أمرين إما القتال في سبيل اله أو الدفاع، فدل ذلك على أن المراد بالدفاع: الدفاع عن الوطن والأهل من غير تصد إعلاء كلمة اله.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التفسير الكبير 10/9. } 1 \text { (10. } \\
& \text { (السيرة النبوية \& / / } 1 \text { (Y) } \\
& \text { ( } 17 \text { ( } 17 \text { / }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الكشان (0)/ }
\end{aligned}
$$

المنافقون يوٌ القرآن الكريم
 أن القتال سيقع بينكم وبينهم لاتبعناكم فقاتلنا معكم.
وتد كذبوا في ذلك إذ أن المشركين لم يأتوا إلا لقتال المسلمين، والرسول ولم ي夫رج إلا لكتالهم، والمنافقون يعلمون ذلك يقينا ولكنهم كذبوا في الاعتذار كعادتهم ليتخخلصوا من تبعة المخالفة.

وقيل إن المعنى: لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم أما ما أنتم ذاهبون إليه فلا
يقال لمثله تتال وإنا هو إلقاء بالأنفس إلى التهلكة"(1)
وقيل إن المعنى لو نحسن القتال ونقدر عليه لاتبعناكم (")
وهذان القولان غخالفان لظاهر الآية، كا أْها خخالفان لمدلول الكلام الذي حكاه اله عن المنافقين في قولم (لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال") كا سبق.
 يتظاهرون بالإيان ولم تظهر منهم أمارة تدل على كفرهم فلل انخذلوا عن جيش المؤمنين في هذا اليوم ظهرت عليهم أمارة الكفر، حيث خذلوا المؤمنين ونصروا أعداءهم فتباعدوا بذلك عن الإيلان المظنون بهم واقتربوا من الكفر ()


بذلك عـا تكنه قلوبهم وهم كاذبون فيلا نطقوا به أمامكم مما يخالف ما يضمرونه في قلوبهم، ومن ذلك اعتذارهم لكم بأنهم لا يتوقعون حدوث القتال بينكم وبين أعدائكم مع أهنم موقنون بوقوع القتال ولم ير جعوا إلا فرارا منه.
 وأن خداعهم المؤمنين قد نجح، لأن الهَ سبحانه مع المؤمنين وسيحبط كيد المنافقين في الدنيا ويعاقبهم على كفرهم ونفاتهم في الآخرة.

 !إخوانهم (1) ويتمل أن يكون المراد بإخوانهم من قتل من المنافقين فتكون الأخـوة أخــوة العقيدة، ويتتمل أن يكون المراد من قتل من عشائرهم بغض النظر عـن اعتــــاده فتكــون أخوة الصحبة والنسب والمعاشرة، وهذا هو الظاهر لأنهم إنا قالوا هذا الكلام على سبيل الشُهتة بالمؤمنين للا أصيبوا في المعركة.
المعنى: هؤلاء المنافقون الذين انخذلوا عنكم أيها المؤمنين قبل المعركة، هم الذين شمتوا بمصابكم بعد انتهائها وقالوا عمن أحيب منكم والحال أنهم قعدوا عن القتال: لو أطاعونا في الرجوع حينا أشرنا عليهم بذلك لسلموا من القتل، وكان من قتل في المعر كة
 له: ولتن أطعتنا لترجعن معنا، كما أخرج ذلك ابن جرير من طريق أسباط عن السدي "(ّ)

المنافقون يِ القرآن الكريم $\qquad$
فكان في قولمم ولَوْ أَطَاعُونا مَا قُتِلوأهِ تحسير لأولياء هؤلاء المقتولين، وشماتة برسول الش (احيث اعتبروا ما أصاب المؤمنين بسبب طاعتهم إياه في الحروج، وعدم طاعتهم هؤلاء المنافقين في الرجوع. وقد أبطل الشّ سبحانه عقيدتهم الماهلية هذه بييان عدم التلازم بين الحروج والقتل ولا بين البقاء في البيوت والسلامة من الموت، حيث قال تعالى هوَقُلْ فَآَدْرُورا عَنْ
 للقتال يفضي إلى القتلل، وأن القعود عن ذلك منجاة من الموت فادنعوا عن أنفسكم الموت إذا حان أجله، وهذه حجة دامغة فم لأنم لا يستطيعون دفع الموت إذا حل بهم، وإذا كان لابد من وقوعه فليكن بأشرف وسيلة في سبيل أسمى غاية يسعى لتحقيقها البشُر وذلك في الاستشهاد في سبيل إعلاء كلمة الهّ تعالى. ثم ذكر الشّ سبحانه فشلهم في حرب الإسلام وأهله تقوية لقلب النبي قد يعتريه من الغم والكآبة من سلوكهم المنحرف، الذي واجهوا به دعوة الإسلام في
 فِي آلْكُفُِِهِ أي لا تنتم أيها الرسول من هؤلاء المنانقين الذين أظهروا ترك دينك وانخذلوا عن معسكرك عندما واجهت عدوك بصورة مثيرة لشكوك الأعداء فيك وني دعوتك، ولا تتحسر على إسراعهم في الوتوع في الكفر والشهاتة بك وبأصحابك حينا

 وأولياءه شيئا من الضرر ولن يستطيعوا التأثير على مستقبل دعوتك، وإنها عبر سبحانه بذلك للدلالة على أن من حارب دين الشّ وأولياء الهُ فقد حارب الشا
 فقد اقتضت إرادة الله جل وعلا أن يُرمهم نصيبهم من نعيم الآخرة وؤَلَهُمْه مع هذا الحر مان ؤعَذَابُّ عَظِيُّهِ في نار جهنم جزاء كفرهم بالله وعحاربتهم دينه وأولياءه. ثم بين سبحانه أنهم إنها استحقوا هذه العقوبة الشديدة لأنهم اختاروا الكفر على

 على الإيان فهذه عاقبته ولن يضر إلا نفسه، أما الإسلام فإنه سيعلو وينتصر ولن يقف أعداؤه حجر عثرة في سبيل ظهوره وانتشاره، وهؤلاء المنانقون كن اختار الكفر على الإيهان فباءوا بهذه النتيجة الحلاسرة.

 من إمهال اله وعدم أخذه إياهم بالعقوبة العاجلة حافزا على التوغل في الكفر والقيام بأعمال الإفساد والتخريب، فلا يظنوا أن ذلك خير لمم، إنا يمهلهم الله تعالى لتتراكم عليهم ذنوبهم فيطول يوم القيامة حسابهم، ويتضاعف بسبب ذلك عذابهم.. ذلك العذاب الذي سيناطم به اهوان والحزي والمذلة.
ثم ذكر اله سبحانه الـحكمة في ابتلاء المؤمنين بالمحن والشدائل حيث قال تعالى ؤًّا
 وما استقام في حكمة الش جل وعلا أن يترككم أيها المؤمنون على الـال التي أنتم عليها من التباس المؤمن منكم بالمنافق حتى يظهر المنافق الذي خبثت نفسه فنـزعت إلى الشر، ولم

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
تقبل الخير من المؤمن الصادق الذي زكت نفسه فنـزعت إلى اللمير ورنضت الشر، لأن بقاء المنافقين داخل المجتمع الإسلامي له أثر بالغ في إيقاع الفتنة بين المؤمنين، وأحداث الخلل في صفونهم، وصرف الناس عن الدخول في الإسلام. نلهذا قدر اله سبحانه وقوع

المحن ليظهر الصادق منهم في إيلانه من المنافق. وما كان هناك من وسيلة لكشف المنافقين وتييزهم عن المؤمنين غير المحن التي يبتلي الله بها المسلمين، إلا أن يطلع المؤمنين على غيبه فيعين لمم المنافقين بأشخاصهم، وهذا ما

 الله جل وعلا أن يطلعكم على الغيب لأنكم في دار تكليف وابتلاء وليس ذلك لأحد من البشر إلا لمن اختاره الهّ من رسله فيطلعه من غيبه على ما يشاء، وقد أطلع الله نبيه على كثير من أخبار المنانقين وأقوالمم التي صدرت من بعض أفرادهم، ولكن حكمته جل وعلا اقتضت أن يكثّفم بشكل جماعي عن طريق المحن وذلك بتكليفهم بالجهاد في

سبيل اله كا في غزوة أحد وتبوك.


 ثواب جزيل من اله تعالى لا يُدرك كنهه وذلك في الجنة. واقع المجتمع الإسلامي في ضوء هذا النص: 1- في هذا النص يبين الله سبحانه وتعالى خصلة من خصال المنانقين التي استغلوها في حرب المؤمنين، وهي اعتقادهم أن المتول يموت قبل أجله المحدد له، وهذه عقيدة

جاهلية يشاركهم فيها غيرهم من الكفار، ولذلك حذر الشا المؤمنين من أن يتثبهوا بـم في




عمران: 107].
وقد استغل المنافقون هذه العقيدة الباهلية يوم أحد لتشويه عقيدة المسلمين الصافية نحو تضاء الشّ وقدره، حتى يصابوا بالـسرة والألم على ما أصابهم، فتخبو من نفوسهم جذوة الإيان التي تدنعهم إلم المغامرة بأرواحهم وأموالمم في سبيل ما يؤمنون بها ولكا ولكن عاولاتهم باءت بالفشل نظرا لفهم المؤمنين الكامل لعقيدتهم وقوة إيانهم بها. وقل بين اله سبحانه العقيدة الإسلامية في ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى ووَّكن


 الشيطان التي يزلزل بها إيان المسلم حيث يقول: (إإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن تل تدر الشه وما شاء فعل، نإن لو تفتح عمل الشيطان") "، فالمؤمن

 إلى التتجة التي وصل إليها حيث تضاها الشّ عليه ولا رادَّ لتضائه.

وبهذه العقيدة السليمة يكصل المؤمن على سعادة الدنيا والآخرة، أما سعادة الآخرة فأمرها ظاهر لأن الإيهان بالقدر من أركان الإيان، ولن يسعد مؤمن أخلَّل بركن من أركان الإيلان، وأما سعادة الدنيا فلأن المؤمن بالقدر لا يندم على الشيء بعد وقوعه أو فواته، وبهذا يعيش مرتاح النفس مطمئن البال، لأنه يؤمن بأن ما وقع عليه من مصائب الدنيا أو فاته من منافعها قد تضاه اله عليه وتدره، فلو عمل جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي المصاب الذي تلره الله عليه، أو جلب المنفعة التي قدر حرمانه منها لم يستطع الوصول إلى شيء من ذلك، وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة إذًا من التأسف على ما فات، لأن الفائت لا يرجع، وإنا يورث ذلك حسرة في القلب، وألما في النفس يععل صاحبه فريسة للأوهام
والشكوك.

هذا بالنسبة لا يقع في الماضي أما بالنسبة للمستقبل فإن الإيران بالقدر يدفع المؤمن إلى الإقدام والمغامرة، لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما قد كته اله عليه، وقد كتب الش أجله قبل ولادته فلن يطيل من عمره بُعده عن المخاطر، ولن ينقص منه إقدامه عليها، وبهذه
 على أيديهم الفتح الإسلامي، لأن تلوبهم كانت عامرة بالإيهان بهذه العقيدة الصافية، فكان ذلك من أسباب انتصارهم المدهش على أعدائهم في أغلب المعارك التي خاضوها. ولقد تقاصرت بعد ذلك همم المسلمين، وضعفت نفوسهم حتى أصبحوا يهابون الإقدام على المخاطر، ويفضلون الحلود إلى الراحة، وإذا برز منهم من يبذل نفسه وماله في سبيل الس أصبح يتلقى من حوله عبارات الاستنكار والتأنيب، ويشعر بأنه قد أتى بشيء غريب عن بجتمعه الذي يعيش فيه، وهو في الـقيقة إنما قام بالواجب الذي يفرضه عليه دينه، وكأنهم يرون بذلك أنه قد ضيع شيئا عزيزا كان يملكه، ولو أخلد إلى الراحة كما

أخلد غيره لسلم من الضرر في نفسه والنقص في ماله، وهذه النظرة الملاهلية هي نظرة المنافقين والكفار إلى المؤمنين الصادقين وهم يفدون دينهم بأرواحهم.. وتلك النغهات المثبطة التي يسمعها المؤمن الصادق في هذا الزمن من ضعفاء الإيلان، هي نفسها التي كان


وربها بلغ الجهل ببعض المسلمين اليوم إلى أن يحملوا إقدام المؤمنين الصادقين على المهاد في سبيل اله على طلب الوصول إلى أهداف هي في نظر المؤمن الصادق قريبة دنيئة وفي نظر هؤلاء الجاهلين عالية شريفة، والذي حدا بهم إلى هذه الانتكاسة في الفهم والتفكير خلو قلوبهم من حرارة الإيلان، الذي يقوّم موازين العقل ويصحح مقاييس الفكر، فيدنع بصاحبه إلى التفكير في معالي الأمور ويبعده عن الاشتغال بسفسافها. فالمسلمون اليوم بحاجة إلى تصحيح إيانهم بقضاء اله وقدره، حتى يواجهوا مصائب الحياة بقوة وصبر، وينبوا أنفسهم الوقوع في الوساوس والأوهام التي يفتحها عليهم التأسف على الماضي، والنظر إلى النتانج على أنها وليدة الأسباب المادية وحدها بغض النظر عن ربطها بقضاء الشه عز وجل وقدره، وحتى يجاهدوا في سبيل اله بعزم وإقدام، وهم يعتقدون أن العبد لا يقربه من الموت مواجهة المشاق ولا تحمّّل الصعاب، ولا يبعده
منه القعود في المساكن والملود إلى الراحة.

ץ- وني هذا النص يبين الله سبحانه لنا عجز المنانقين عن إلحاق أي ضرر بدعوة الإسلام، وأن ضرر أعالهم يعود عليهم، ولكن هذه الحقيقة الواضحة مقيدة بوجود المؤمنين الصادقين، الذين يطبقون تعاليم الإسلام على أنفسهم، لأن الإسلام لا يمكن أن يكون له كيان بارز إلا بوجود من يمثله على وجه الأرض، فإذا وجل المؤمنون الصادقون الذين يمثلون هذا الدين تّام التمثيل نإن وعد الله إياهم بالنصر والتمكين في الأرض

سيتم لا عحالة، ولن يؤثر عليهم عداء الكفار من الحنارج ولا كيد المنافقين من الداخلى، أما حينلا يكون من يمشل هذا الدين من ضعفاء الإيلان والجاهلين، فإنهم بضعف إيهانهم بدينهم وجهلهم بتعاليمه يفتحون على أنفسهم ثغرات واسعة يدخل منها أعداؤهم، وخصوصا من المنافقين الذين يعيشون بين ظهرانيهم، ويعرفون كل دقيقة وجليلة من أخبارهم وأوضاعهم.م
وقد رأينا فيلا تقدم وسنرى فيلا سيأتي كيف أن المنافقين في عهد النبي القضاء على دولة الإسلام الفتية، وتفريق المؤمنين عن رسول اله الوسانل والحيل ولكنهم رجعوا خاسئين خائبين، وتحطمت ماولاتهم المتكررة مع معاولات اليهود - الذين اشتهروا في التاريخ بأعمال الدس والتخريب - أمام إيلان المؤمنين الراسخ ويقينهم الصادق، ولقد كانت صفعة أليمة أن يتلقى المنافقون من أبنائهم المؤمنين كللات التحدي التي تدل على كال الفهم وعمت الإيـان، فهذا عبد اله بن أبي زعيم المنانقين يتلقى ذلك من ولده عبد الش
 أجاب أباه بتقرير عقيدة الإيان بقضاء اله وقدره، وبين له أن ما كتبه الله على المؤمنين هو الخير وإن كان ظاهره الشر. وللا ضعف إيان المؤمنين بدينهم وجهلوا كثيرا من تعاليمه السامية، استطاع المنافقون أن يقوموا بأع|المم المنكرة في التفريق بين المؤمنين، والتمهيد لأعدائهم كي يستولوا على بلادهم، حتى بلغ جهل المؤمنين وضعفهم حدا مكَّن المنافقين من الوصول إلى كراسي الحكم، والتحكم برقاب المؤمنين وأموافمّ، وحرب الإسلام بكل ما أوتوا من قوة، وسيأتي بيان شيء من ذلك في الحاتمة.


فالطريق الصشحيح لِهاد المنانقين وسائر الكفار هو تمسك المؤمنين بدينهم، وتطبيقهم تعاليمه السامية فإذا هم فعلوا ذلك سدوا المنانذ التي يمكن أن يصل منها الأعداء، وأصبحوا يتصرفون معهم بهدي الإسلام، لا بوحي من عقولم القاصرة وأنكارهم
الضعيفة.

*     *         * 


## 衅

## أـؤه

وفيـه مبـاحـث:
1- مـثل مـن خـلـاع المتافقـين.
r- تحـذير المؤمنـين مـن هـوالاة المنافقـين. r- تحـديـ العالاقات بين المؤهنـين والمنـافقـين.
§ - مشهـل هـن مشاهلـ النتنـاق. ه- سلوك المنافقين المنحرف مـع الله وهـع النـاس. ฯ- تحجر قلوبهـم وعدم تأثرهم بكلام الله ورسولهـ. V-^- مشهل مـن مشاهد عقوبتهـم پِ الَاَخرة. 9- موقفهـم مـن إجالاء بني النضير -
 11-ارتكابهـم الجرائم واتهامهم الأبرياء بها . Y ا ا استغتلالهم الفرص للطعن هِّ دعاة الإسلام. | §1- إعراضهر عن تحكيم الإسلام رغبة هِ ظلـم النـاس. 10- إثارتهم الفتنـة بين المؤمنـين وتذنمرهم من هجرتهم إلى بلادهـم. 17 - خوضهـهـ إ ا إظهارهـم مودة المؤمنـين وإبطانهـم مودة الكفار. 1^- موقف المنافقين يِ غزوة الأحزاب.



هناك اختلاف واضح بين مواتف المنانقين من المؤمنين بعد بدر وموقفهم منهم بعد أحد، فقد كان موتفهم بعد بدر موقف الخائف الذليل أمام قوة أعلى منه تحكمه وتهيمن عليه، نظرا لانتصار المؤمنين في بدر على أعدائهم.. ذلك الانتصار المدهش، أما بعد أن أصيب المؤمنون في أحد فقد أصبح موقف المنافقين منهم موقف الشامت الذي وجد الفرصة للتشفي، والانتقام المغلف بالخداع والمكر، خصوصا لما كان رأي عبد الله بن أبيّ زعيم المنافقين عدم اللخوج؛ مع ظهور نتيجة المعركة لغير صالح المسلمين في النظرة الأولى ناستعز برأيه، وصار ينسب هو وأتباعه من المنافقين ما حصل على المؤمنين من الإصابة إلى خروجهم للقتال على أنه هو السبب في إصابتهم، وقد تجاهلوا بذلك السبب الحقيقي لإصابة المؤمنين بعد ما كان النصر لفم على أعدائهم أوَّلا، وهو غخالفة الرماة أمر النبي وقد نشط المنانقون في بث الأراجيف حول نبوة محمد وتغريقهم عنه، ووافقهم على ذلك اليهود الذين استغلوا الفرصة أيضا فاتهموا النبي
 وقد كان وتع هذه الأراجيف على النبي الحكيمة لا قبل المعركة ولا بعدها، وإنا كان يكزنه أن يرى طائفة كبيرة منن كانوا يظهرون اتِّاعه ونصرته ينقلبون ضده، ويشكلون خطرا عليه وعلى أتباعه من الداخل، إضافة إلى ما يكدث عن ذلك من تشويه سمعة اللدعوة الإسلامية بين العرب، إذ أن ظهور طائفة كبيرة من أتباع حمد قبل ظهور المنافقين بذلك العدد الكبير قد وجه جهوده للأعداء المحيطين بالمدينة، كاليهود، والأعراب، والأعداء البعيدين منها كقريش، فإذا به يرى عدوا كامنا بين

أحضان المؤمنين كالسوس ينخر في جسم الأمة من داخلها.. عدوا يسمع أخبار المؤمنين

 على النبي الظاهرة، فكان النبي التحم مع أعدائه لأنم تد ينتهزون الفرصة للقضاء على المؤمنين. وإن أي نكر بشري عندما يتصور نئة قليلة من المؤمنين يكيط ببا الأعداء من كل جانب، لا بد أن يشُر بالموتف الـرج اللذي تعيش فيه تلك الفئة.. أعداء من اليهود النين يملكون السلاح والمال، إلى جانب ما اشتهروا به من المهارة في الدس والمكري المير وأعداء من الأعراب الذين يتربصون الدوائر بتلك المٔة المؤمنة، سواء من حول المدينة أو من القبائل البعيدة التي سمعت بمصاب المؤمنين في أحل، هذا إضانة إلى قبيلة قريش القوية الغنية وهي قد دخلت الحرب مح هذه الفئة المؤمنة مرتين، ولريبا أغراها ما حظيت به مه من انتصار وهمي في الجولة الأخيرة على إعادة الكرة مرة أخرى، وقد ضرب قان قائدها أبو سفيان الموعد مع المؤمنين لاستتيناف القتال بعد عام واحد من معركة أحد.
ومع ذلك كله فليس كل أفراد هذه الطائفة المحارَبَة من جميع تلك الجبهات خلصين لقائدمم ودينهمه، بل تد كشفت معركة أحد عن عدد كبير منهم قد أظهروا الإييان نفاقا، ومنهم من له مركزه ومكانته بين أفراد قومه المؤمنين كعبد الشّ بن أبيّ، وقد يؤثر مثل هذا على عدد آخر من المؤمنين في المستقبل.

إن أي فكر بشري يتصور موتف تلك الفئة المؤمنة ييط بـا ذلك البح الأعداء، من داخلها وخارجها سيصيبه الملع والرعب والخؤ على مستقبل تلك الفئة

المؤمنة.. ولن يستطيع أي فرد مهلا كان في قوته ودهائه أن يتحمل مسؤولية تلك الفئة المحاربة من كل جانب، أما الرسول هِ ولم تلن له قناة أمامها لأنه مؤيد بنصر الش، وقد وعده الشّ إتّام هذا الأمر مهها تكالب عليه الأعداء، ولن يخلف الشه وعده رسوله، والرسول وعده، فلم يضعف أمام تلك الظروف القاسية؛ بل واجهها بميعا بقوة وحزمه حيث قام على الفور بإرهاب أعداثه جميعا من أهل المدينة، ومن حولا والبعيدين منها، حينا مضى يتعقب أبا سفيان وجيشه حتى بلغ (اهمراءا الاسد")" ومعه جع من الصحابة الذين شهدوا أحدَا

 والأربعاء ثم رجع إلى المدينة وكان ذلك بعد معركة أحد بيوم واحد حيث إن المعركة في يوم السبت كا سبق.
وقد قامت هذه الحملة بدورها المؤثر في إرهاب أعداء الإسلام من أهل المدينة ومن حولا والبعيدين منها، إذ عرفوا جميعا أن تلك الإصابة في أحد لم تؤثر على عزيمة المؤمنين، حيث ساروا بعد يوم واحد يتعقبون ذلك العدو الكبير القوي حينا ندهم النبي ذلك، فعرف بذلك اليهود والمنافقون وغيرهم من أعداء الإسلام، أنه ليس من السهل القضاء على المؤمنين ولا تفريقهم عن رسول الش أما أثر هذه الحملة على تريش فقد ظهر في تصرفات أبي سفيان قائد قريش، حيث

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) موضع بينه وبين الملدينة ثمانية أميال (سيرة ابن هششام ب/ • 7). } \\
& \text { (Y) سيرة ابن هشُام }
\end{aligned}
$$



استأجر جماعة ليخذلوا رسول الله عنه لا علم بخروجه، قال ابن إسحاق فيا أخر جه عنه ابن هشام: ومرَّ به (يعني أبا سفيان) وفد من عبد القيس نقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة، قال: ولم؟ قالوا نريد الميرة، قال: نهل اُنتم مبلغون عني عمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأُمَّل لكم هذه (يعني الإبل) غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم، قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أبمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهمه، فمر الركب برسول اله - حسبنا الهّ ونعم الوكيل (1) هذا وقد تنفس المنافقون في هذه الفترة من كرب النفاق وتضاعفت أعالمم في الكيد للمؤمنين، ومحاولة إضعاف حماستهم نحو المهاد في سبيل الش، وإنارة العصبية الجاهلية بينهم، وقد كان لتسامح النبي الشُنيعة التي ارتكبوها أكبر مشجع لمم على التفوه بكللات الكفر والعداء لرسول الله .

ونظرا لضخامة الدور الذي لعبه المنانقون في هذه الفترة نزلت فيهم آيات كثيرة كشفت عن صفاتهم العامة، وأعالهم الهدامة وبينت علاقتهم بالكفار، وحددت معاملة المؤمنين هم، وما نزل في هذه الفترة آيات من سورة النساء وقد نزل بعضها بسبب حوادث معينة جرت في هذه الفترة ونزل البغض الآخر من غير أن يكون بسبب واقعة

وفي هذه الفترة كان حادث يوم الرجيع الذي استشهد فيه نفر من المؤمنين كان أرسلهم النبي


## 

 وفيها كان موقف المنانقين من إجلاء بني النضير، وقد نزلت فيه آيات من سورةالحشر.
ونيها كانت غزوة المريسيع التي اشتملت عل حادثين مهمين من حوادت المنافقين، أولما حادث الفتنة التي أثارها ابن أبيّ بسبب الخصومة التي جرت بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين ونزلت بسبب هذه الفتنة سورة (المنانقون). وثانيها: حادث الإنك على عائشة آيات من سورة النور.

ومن هذين المادثين يتبين لنا الشكل العام لموقف المنافقين من المؤمنين والدعوة الإسلامية في هذه الفتزة، وذلك في الكللات الساخرة التي تحمل في طياتها الوعيد والتهديد للنبي وفي الأمال المنكرة التي يقومون با كا حصل منهم في حادثة الإنك، ومثل هذه الأقوال والأعال المنكرة لم تصدر منهم تبل هذه الفترة ولا بعدها كا سيآي. أما معاملة المؤمنين للمنانقين نقد تغيرت بعد (أحدل) حيث أصبح يشوبيا كثير من الـذر والتحفظ، والرفض لبعض صور النفاق التي لم تكن قبل ذلك تقابل بالاعتراض والرد، وإن هذا ليبدو جليا في موتف الصحابة يقوم نيه كل يوم جمعة ينى فيه على النبي لا يُنكر عليه ذلك، فللم نعل ذلك بعد أحد وتف منه المسلمون موتفا يتناسب مع ما ظهر من نفاقه.

وفي ذلك يقول ابن إسحاق فيط أخرجه عنه ابن مشام: وكان عبد اله بن أبي ابن

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
سلول -كما حدثني ابن شهاب الزهري - له مقام يقومه كل بمعه لا يُنكر شرفا له في نفسه وفي قومه، وكان فيهم شريفا، إذا جلس رسول الش لِ قام فقال: أيها الناس هذا رسول الشا وعزروه واسمعوا له وأطيعوا له، ثم يجلس، حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع بالناس قام نفعل ذلك كا كان يفعله، فأخذ المسلمون بشيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أَي عدو اله لست لذلك بأهل وتد صنعتَ ما صنعت، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والش لكانْ| تلت بُجْر| (1) أن تمت أشدد أمره، فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال: مالك ريلك؟ قال: قمت أشدد أمره نوئب عليً رجال من أصحابه يجذبوني ويعنفونني لكأنما تلت بُجرًا أن قمت أشدد أمره، قال: ويلك ارجع يستغفر لك رسول

- الش (1)

وأخيرا كان موقفهم يوم الأحزاب حين| تسللوا عن معسكر المؤمنين واعتذروا بمختلف الأعذار الواهية وحاولوا بكل وسيلة أن يخذِّلوا عن رسول الش هِ ضده معركة من الداخل إسهامًا منهم في نصر الأحزاب الذين تحزبوا لـربه.

## * * *

1- مثل من خداعاالمنـافقين وصدّهم النـاس عن الإسلام
النص القرآني في ذلك:






بيان من نزل فيه النص:
 ابن الصيف، وعدي بن زيد، والحارث بن عرف بعضهم لبعض: تعالوا نئون بـ با أنزل عل عمد غدوة ونكفر به عثية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنمون


وقد أخرجه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق إلا أنه تال: قال: عبد الهُ بن ضيف بدل عبد الش بن الصيف (1) ورواية ابن هشام أصح كا تما تقدم r- وأخرج ابن جرير من طريت معمر عن تتادة أنه تال في توله تعالى وُوَقَاَت

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جالمع البيان r/ } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

المنافقون يٌ القرآن الكريم
طَأِبَفَةٌ الآية قال: بعضهـم لبعض: أعطرهم الرضا بدينهم أول النهار واكفروا آخره فإنه أجدر أن يصدقوكمّ ويعلموا أنكم قد رأيتم فيهم ما تكرهون، وهو أجدر أن ير جعواعن

- دينهم

ץ- وأخرج ابن جرير من طريت أسباط عن السدي أنه قال في قوله تعالى ؤوَقَالَت طَآِبَفَةُه الآية: كان أحبار قرى (اعربية)" (اثني عشر حبرا فقالوا لبحضهـم: ادخلوا في دين محمد أول النهار وتولوا: نشهد أن محمدًا حق صادق، فإذا كان آخر النهار فاكفروا وقولوا: إنا رجعنا إلى علمائنا وأحبارنا فسألناهم نحدثونا أن محمدًا كاذب وأنكم لستم على شيء وقد رجعنا إلى ديننا فهو أعجب إلينا من دينكم لعلهم يشكُّون يقولون: هؤلاء كانوا معنا أول النهار فا بالمب؟ فأخبر الشا عز وجل رسوله (r) ع- وأخرج ابن جرير أيضاً عن طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد أنه قال في هذه الآية: يهود تقوله، حلت مع محمد صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليُرُوا الناس أن (8)

قد بدت لمم منه الضلالة بعد أن كانو| اتبعوه (8)
ومن هذه الروايات يتبين لنا أن هذه الآيات قد نزلت في طائفة من اليهود أمر بعضهم بعضا أن يؤمنوا بالإسلام أول النهار، ثم يكفروا به آخره لعلهم بذلك يفتون المسلمين
(1) جامع البيان r/(1)
(Y) تال البكري: ترى عربية على الإضانة لا تنصرن، وعربية منسوبة الم العرب وهي ترى بالحجاز معرونة

(
( ( ) جامع البيان

وتت نزول هذا النص:

 عمران نزلت بعد أحد، فتكون هذه الآيات مكا نزل بعد أحد على وجـه التقريـبه، وليس هناكُ ما يبين وتت نزوها بالتحديد، إذ أن الروايات السابقة ليس فيها ما يشير إلى ذلك.

## تصوير الموقف:

من الروايات السابقة تبين لنا أن اليهود تد حاولوا القيام بمكيدة خبيئة للمؤمنين كي




فل بالمم خرجوا منه، وهم أهل العلم فيقع الثك في ننوسهم من صحة هذا الدين!
 كا سبق.
, ولكن مؤلاء اليهود قد أكل قلوبهم الحسد والحقد لـا رأوا انتصار المؤمنين في بدر على أكبر قوة في بلاد العرب نخانوا هذه المعاهدة، وكان أول من أظهر الخيانة منهم بنو قينقاع فأجلاهم النبي هِ

وقد عرف اليهود بعد ذلك أنه ليس باستطاعتهم مقاومة الإسلام بالقوة فلجـؤوا إلى القيام بأعال لالمكر والكيد التي اشتهروا بها، ومن جملة ما قاموا به من ذلك ما ما تحدثت عنه



$$
\text { على الو احد }{ }^{\text {(1) }}
$$

أهل الكتاب: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمراد بهم في الآية اليهود كا سبق
في بيان سبب النزول.
وجه النهار: الوجه في الأصل ما يستقبلك من كل شيء (r)، وقيل إنَّ أصله الجارحة، ولا كان الوجه أول ما يستقبل من الإنسان وأشرفه استعمل في مستقبل كل شيء ومبدئه فقيل وجه كذا ووجه النهار (r) بيان معنى النص:

 أي بالقرآن الذي أنزل على المؤمنين بمحمد اللمٔمنين هم المتصودون بجه المخادعة، نلم يقولوا بالذي أنزل على عحمد لأنهم لم يريدوا

خداعه ولا يستطيعون ذلك.

 كفرتم به بعد دخولكم فيه، والترجي قائم على أنه أهل كتاب ويعلمون من المنزل مالا يعلمه غيرهم، نإذا رجعوا عن الإسلام بعد الدخيول فيه وهم أعلم الناس به كان كان ذلك
(1) (1) القاموس المحيط، المفردات في غريب اللقرآن.
( (Y) مقايس اللغنة، معجم متن اللغة، المفردات في غريب القرآن.

وبعد أن أمروا تومهم بمحاربة الإسلام بهذا الأسلوب من المداع والمكر، نووهم عن
 الدين وإِلًا لِمْنَ تَبَعَ دِينُكُهُ فإِن المدى هو ما أنتم عليه.
 عليه من الدين.
 تبع دينكم خشية أن يؤتى أحد من المدى مثل ما أوتيتم، أو خشية أن ئلم يكاجوكم عند ربكم؟! لا تفعلوا ذلك فإنه لم يؤت أحد مثل ما أوتيتم من التوراة التي فيها المدى، ولا حجة عند أحد ياجوكم عند ربكم يوم القيامة.
فالآية على معنى الاستهام الإنكاري، ويؤيد ذلك تراءة ابن كثير وألن يؤتىهعلى
(1)

الاستفهام

 وإنها هو بيد النَ يؤيه من يشاء، وتد شاء أن يؤته عمها وَوَأَّهُ وَّيعُ عَلِيمٌّهُ ذو سعة بفضله على من يشاء أن يتفضل عليه، إذ بيده خير الدنيا والآخرة هُعَلِيمُ بِن هو أهل لذلك الفضل.

هِيَخْتَصُ بِرَحْمَتِّهِ مَن يَشَآَّهُ أي يخص بالنبوة من يشاء من عباده، وقد خصص العرب أن جعل منهم خاتم النبين نحسدهم اليهود على ذلك، وَوَآلَّهُ ذُو آلْقَضْلِ

المنافقون يُ القرآن الكريـم
198
أَلْظَيِمِرِ أي صاحب العطاء المزيل فيتفضل به على من يعلم أنه أهل له، وقد علم الله سبحانه بأن العرب هم أجدر الناس بحمل الرسالة في ذلك الزمن، لكونهم أعظم الناس تحليا بمكارم الأخلاق، كالصدق والوفاء والكرم والشجاعة، نظرا لبعدهم عن الحضارة المفسدة للأخلاق، وتحررهم من الحكومات المذلة للنفوس، فاختار خاتم النبيين منهم لأنم هم الذين يستطيعون حمل الر سالة وتبليغها إلى العالم.

## r- تحـّيرِ المؤمنيـن من موالاة المنـافقيـن

النص القر آني في ذلك:








## بيان من نزل فيه النص:

 المسلمين يواصلون رجالا من اليهود للَاَ كان بينهم من البوار والحلف في الباهلية فأنزل



Y - أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن باهد أنه قال في قوله تعالى:


عز وجل المؤمنين أن يتولوهم
ب- أخرج ابن جرير من طريت ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال في هذه الآية: نهى الله
(1)

عز وجل المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين أو يؤاخوهم، أي يتولوهم من دون المؤمنين

(r)

المنافقون (r)
0- أخرج ابن جرير من طريت أسباط عن السدي أنه قال: أما البطانة فهم
(1)

- ن)

7 - أخرج ابن جرير من طريق ابن وهب عن ابن زيد أنه قال في هذه الآية: هؤلاء هم
(0).

المنافقون (0)
ومن استعراض هذه الروايات يتبين لنا أن في الآية قولين: أحدهما أن هذه الآيات قد نزلت في اليهود والثاني أنها تد نزلت في المنافقين، وما يؤيد كونها في اليهود أن الله سبحانه قد حذرنا في هذه الآيات من استبطان هؤلاء الكفار والاختلاط بهم، واليهود المراد بهم يهود المدينة المتميزون عن المؤمنين، فيستطيع المؤمنون أن يحذروا منهم بخلاف المنافقين فإنهم غختلطون بالمؤمنين، فلا يستطيعون معرفتهم بأعيانهم حتى يذذروا منهم؛ والى هذا
(1)
-أشار ابن جرير
(1) الرجع السابق \&/ 1 (T).
(Y) المرجع السابق 1 / 1 (Y)



(7) المرجع السابق \&/ זا.
 المعنى وتؤمنون بجميع الكتب المنزلة من السطاء، ومن بينها كتاب مؤلاء الذين اتخذتوهم بطانة بينّ هم لا يؤمنون إلا بكتابهم فتط.

 هذا وبمراعاة الأوجه التي تؤيد كونا في اليهود أو في المنافقين يترجح يل أنها قد نزلت


وتت نزول هذا النص:
هذه الآيات من سورة آل عمران وهي ثالث سورة نزلت في المدينة، حيث نزلت بعد الالنفال كا سبق في رواية ابن الضريس المذكورة في المقدمة، وسورة الأنفال نزلت بعد بدر، وآل عمران نزلت بعد أحلد، نتكون هذه الآيات مان نزل بعد أحد علي وليس هناك ما يبين وقت نزولا بالتحديد، إذ أن الروايات السابقة ليس فيها ما يشير إلى

## تصوير الموقف:

من الروايات السابقة تبين لنا أن بعض المؤمنين لا يزالون متمسكين بصـلمداقتهم لليهود لا كان بينهم في الجاهلية من الصحبة والجوار، ولم يكن هؤلاء المؤمنون يدركون ماني ما يضمره هم اليهود من العداء بعد أن دخلوا في الإسلام، نكانوا يكلسون معهم ويثئون بهم . ولقد استغل اليهود هذه النفلة من بعض المؤمنين نحاولوا نتتهم عن دينهمه، وتفريق جماعتهم. ومن أسلحتهم التي استعملوها في هذا المجال إثارة العصبية القبلية بينهم،

## المنافقون يٌ القرآن الكريـم

كاللي جرى من شأس بن تيس اليهودي حينا غاظه ما رأى من ألفة المؤمنين واجتل|ع كلمتهم.

وقد أخرج ابن هشام خبره عن ابن إسحاق قال: ومر شأس بن قيس وكان شيخا قــد عسا (1) عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم، على نفر من أصحاب رسول ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية فقال: قد اجتمع بنو قيلة "بهذه البلاد، لا واله مالنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار، فـأمر فتى شابا من يهود كان معهم نقال: اعمد إليهم فاجلس معهم تُم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا من الأشعار - وكان يوم بعـاث يومـا اقتتلـت فيـه الأوس والملزرج وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الـلزرج - ففعل فـتككلم القـوم عنــد ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحيين على الركب: أوس بن قيظى أحد بني حارثة من الأوس، وجبار بن صشخر أحد بني سـلمة مـن الـــزرج فتقــاولا ثــم قــل أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناهـا الآن جذعـة، فغــضب الفريقـان جميعـا وتـالوا: قــد فعلنا،موعدكم الظاهرة - والظاهرة: الحرة - السلاح، اللسلاح، فخرجوا إليها. فبلغ ذلك النبي معشُ المسلمين، الها الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هـداكم الش للإسـلام وأكرمكم به، وتطع به عنكم أمر الملاهليـة، واسـتنقذكم بـه مـن الكفـر، وألـف بـه بــين
(1) عسا أي كبر وأسنَّ كا ذكره ابن الالثير في النهايةه. (Y) أي الأوس والخزرج، وتيلة هي بنت الأرتم بن عمرو بن جفنة ومي أم الاوس والخزرج اللذين تنسب إليها


قلوبكم" فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم فبكوا وعانت الرجال من
 وما تشير إليه هذه الروايات أن من أولك اليهود الذين أضمروا العداوة للمؤمنين من يتظاهر بالإيلان أمام المؤمنين، ليتوصلوا بذلك إلى المكر بهم، والاطلاع على أسرارهم، فإذا انصرفوا عنهم أظهروا عداوتهم، وتد نبه الله المؤمنين في هذه الآيات لمذا السلوك

المنحرف حتى لا ينخدعوا بهم.
بيان مفردات النص:
البطانة: هي السريرة، ومعنى الخاذ الإنسان غيره بطانة اختصاصه به واطلاعه على باطن أمره، سُمي خليل الرجل بطانة تشبيها له في اطلاعه على أسراره بـا ولي جسده من ثيابه

من دونكم: أي من غير أهل دينكم، ويكتمل أن يكون المعنى كمن هم أقل منكم منز لة في الدين، كا قال الراغب في المفردات.

لا يألونكم خبالا: أي لا يقصرون في جلب الخبّال لكم يقال: ألوت في الشيء إذا
قصرت فيه ${ }^{(r)}$
والخبال: الفساد الذي يلحق الحيوان فيو رثه اضطرابا كالجنون ويطلق على الهلالك (8). عَتِّم: العنت: المشُقة الشُديدة ويطلق على الفساد والهلاك والإثم والغلط (0)
(1) السيرة النبوية / Y ا (

T( القاموس المحيط، المفردات في غريب القرآن، جامع البيان ع/ •
( ( ) مقاييس اللغة، المفردات في غريب القرآن.
( ) ( المحكم؛ تاج العروس، المفردات في غريب القرآلذ.
(0) تاج العروس، لسان العرب.

المنافقون يو القرآن الكـريم


الغيظ: الغيظ هو الغضب أو أشده أو سورته وأوله (1)
كيدهم: الكيد هو ضرب من الاحتيال قد يكون مذموما ومحمودا، وإن كان في
المذموم أكثر وأصل الكيد المشقة "(r)
بيان معنى النص:
 بواطن أمور كم هوَمْن دُونِّمُمْ أي من غير أهل دينكمَ وإنها نُهي المؤمْنون عن ذلك لأن اتخاذ الكانرين أولياء وأصفياء مُا يير المسلم اللى أن يُفُضي فم بأسراره ولو تعمد الحذر من ذلك، وتد يكون من تلك الأسرار ما يشگِّل خطرا على كيان الدولة الإسلامية.
 إهلاككم وإيقاع الفساد بينكم، بل يبذلون في ذلك وسعهم. ثم ذكر سبحانه الدليل على كونهم يضمرون العداوة للمؤمنين ويبذلون جهدهم في

 امتلأت من بغضكم فلم يستطيعوا أن يمنعوا ألستهم من التفوه بالكلام القبيح نحوكم، بل فاض هذا البغض الشديد من تلوبهم حتى بدا على ألسنتهم. ؤوَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمُ أكَبْرُ أي وما تُفي صدورهم نحوكم من البغضاء والعداوة أعظم بكثير مما ظهر على ألسنتهم من الكلام القبيح؛ لأن ما ظهر على ألسنتهم إنا هو من فلتات اللسان.

> (1) القاموس المحيط، المفردات في غريب القرآن.
> (Y) الفردات في غريب القرآن، معجم متن اللنة.

 هؤ لاء اليهود لا يقصرون في إيقاع الفساد بينكم، إن كتتم تدركون مدى تأثير مذه الدلايلئ على ذلك، فبينًا لكم أهنم يتمنون وتوعكم في المشقة، وأن قلوبـم ملأى بيغضكم حتى ظهر هذا البغض على فلتات ألستهم.

 المنانقين من اليهود نإنهم لا يجبونكم كا تحبونهم، بل يضهرون لكم العداوة والبغضاء.
 القرآن والتوراة وسائر الكتب الساوية، كما أخرج ذلك ابن جرير من طريت ابن إسحاق عن
 كتابمه، نهذا يقتضي منهم أن يكبوكم لولا ما جبلوا عليه من الحسد والضغينة. ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء اليهود يكفرون بكتاب المسلمين وإن كانوا يتظاهرون

 لقيكم هؤلاء المنافقون من اليهود أظهروا لكم الإيان بدينكم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض بحيث لا ترونم عضوا لأجلكم أطراف أصابعهم من شدة الغضب عليكم، فأظهروا بذلك مكنونات ضائرمم نحوكم من التأسف والتحسر على ما أنتم عليه من

اجتماع الشمل واتحاد الكلمة.
 الغيظ من اجتلماع شمل المسلمين وانتصارهم على أعدائهم سيقوى ويشتد، وسينتقل المؤمنون من انتصار إلى انتصار أكبر منه، وسيكونون أقوى أمة على وجه الأرض، فهذا تحسير لهؤلاء المنافقين ببيان أن ما سبب لمم الغيظ سيستمر ويقوى وسيرون من عز المسلمين ما يموتون منه كمدا وحسرة.

 لن تستطيعوا أن تستخفُوا من الله لأنه عالم بمكنونات ضهائركم، فهو يعلم سعيكم في إيقاع الضرر بين المؤمنين، وبغضكم لمم ولن تستطيعوا أن تنالوا من المؤمنين شيئا، لأن اله سبحانه يكشف أمركم لفم. ثم بين سبحانه أن هؤلاء المنافقين يفرحون بمصاب المؤمنين، ويسوؤهم عزهم


في المعارك ووقوع الـلان بينكم.

وإن بغضهم الشديد هذا للإسلام وأهله سيكون له أثره السيئ على المسلمين إذ أن هؤلاء سيسعون في إيجاد الخلاف بينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وسيؤلبون أعداءهم عليهم، ولقد بشر اله نبيه والمؤمنين بأن كيد هؤلاء لن يؤثر عليهم ما التزموا بأمرين مهمين، هما الصبر والتقوى حيث قال تعالى: هوَإِن تَصْبِبُوأ وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّطُمُ كَيْدُهُمُ شَيُتُهِ أي وإن تصبروا على مفارتة هؤلاء اليهود مع ما يربطكم بهم من المصالح

المادية المشتركة والصداقات القديمة وتتقوا الله عز وجل في جميع تصرفاتكم لا يضركم كيدهم الني يدبرونه لكم شيئا من الضرر لأنكم إذا صبرتم على مفارقتهم واعتزلتموهم تاما لا يُدون طريقا يدخلون منه عليكم، ولن يستطيعوا أن يُلحقوا بكم شيئا من الضرر مادمتم ملتزمين بطاعة الهه تعالى لأنه عز وجل قد تكفل بنصر أوليائه على أعدائه.

أعالمم التي يكيدون بها لكم وينصركم عليهم.

هذا وقد تبين من التاريخ الإسلامي أن مصادقة بعض المنافقين واتخاذهم من الخاصة الذين يطلعون على الأسرار من أخطر الأمور التي أودت بحياة المسلمين، سواء أكان على مستوى الأفراد أم على مستوى الدول، ولقد كان ذلك من أسباب سقوط الخلافة العباسية، والخلافة العثلمانية، وما يزال كثير من المسلمين يتخذون من أعدائهم المنافقين بطانة يطلّعون على أسرارهم، ويستشيرونهم في أمورهم، بل ويسندون إليهم أحيانًا المهامَ الكبيرة، ولاشك أن ذلك من الأسباب المهمة في وتوع الخلل الكبير في حياة المسلمين الآن.

## 

## والمنـاهٌقين وبـــان محاملتهُم

النص القر آني فِ ذلك:











بيان من نزل فيه النص:
1- أخرج الشيخان من حديث زيد بن ثابت غزوة أحد رجع ناس من خرج معه، وكان أصحاب النبي


كَسَبُوأَّ وَ وتال: أنها طَيْبة تنفي الذنوب كا تنفي النار خبث الفضة|"(1)
Y - أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد أنه قال في هذه الآية: (اقوم خر جوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون نم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي هم منانقون، وقائل يقول: هم مؤمنون، فين اللّنفاقهم فأمر بقتالهم فجاءوا ببضائعهم يريدون المدينة، فلقيهم علي بن عويمر، أو هلال بن عويمر الأسلمي -ويينه وبين النبي屋

 يظاهرون المشركين نخرجوا من مكة يطلبون حاجة لمم فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد (اعليه الصلاة والسلام" فليس علينا منهم بأس: وإن المؤمنين لمأُخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فنة من المؤمنين: اركبوا إلى الحبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم
(1) صصحِ البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد (نتح الباري (1)/V) صحيح مسلم، كتاب صفات
المنانقين، حديث رتم (T).


 بجاهد يريدون ملال بن عويمر الأسلمي - جامع البيان 19/10.

عدوكم! وقالت طائفة أخرى من المؤمنين: سبحان اله -أو كا قالوا- أتتتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ أمِنْ أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تُستحل دماؤهم وأموالهم لذلك ؟! نكانوا كذلك فثتين والرسول عنـ
 أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوأ مَنْ أَضَلَ ألسَّهُ الآية" ₹ - أخرج الإمام أحمد عن عبد الرمن بن عوف
 فاستقبلهم نفر من أصحابه - يعني أصحاب النبي قالوا: أحابنا وباء المدينة فاجتوينا المدينة"( فقال: مالكم في رسول اله اله أسوة حسنة؟ فقال بعضهمم: نافقوا وتال بعضهم: لم ينافقوا، هم مسلمون، فأنزل الهَ عز وجل وَفَمَا لَكُرْ فِي
 إسحات وهو مدلس وأبو سلمة لم يسمع من أبيه (r) ورواه ابن جرير من طريق أسباط عن
.السدي
ه - أخرج ابن جرير من طريق ابن وهب عن ابن زيد أنه قال في هذه الآيات: هذا في



(Y) الي كرهنا المقام بها كا في القاموس. (r) بجمع الزوائد

(0) المرجع السابت /0 ع14.

وهذه الروايات المختلفة ترجع مبدئيا إلى قولين:
القول الأول: إنَّ المراد بالمنافقين في هذه الآيات المنانقون من أهل المدينة، وني ذلك
قولان:
أولما: أن المراد بهم المنانقون الذين انخذلوا عن المؤمنين يوم أحد، وهذا هو قول زيد ابن ثابت كا تقدم في رواية الشيخين، فهذا هو أصح ما رُوي في هذه الآيات، ولكن يرد
 الهجرة في الغالب أنها الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، ودار الإسلام آنذاك هي المدينة، والمنافتون فيها فكيف يهاجرون إليها؟ ويمكن الجواب عن هذا بحمل المجرة في الآية على أنها الانتقال من حالمم الأولى التي أظهروا فيها عداءهم للإسلام وكفرهم به إلى الاستسلام للإسلام والالتزام بجميع أحكامه. وما يدل على جواز إطلاق الهجرة على هذا المعنى قوله هِ أن يكون المراد بالهجرة في سبيل اللا الخروج للقتال في سبيل الش. ثانيها: إن المراد بالمنانقين في هذه الآيات المنانقون من أهل المدينة حينا تكلموا في قضية الإفك. وهذا الخبر ضعيف، لضعف عبد الر هن بن زيد بن أسلم قائل هذا القول.

القول الثاني:
إنَّالمراد بالمنافقين في هذه الآيات: المنافقون من غير أهل المدينة وني هذا ثلاثة أقوال: أو لآ: أن المراد بهم توم من أهل مكة تدموا المدينة فأظهروا الإسلام فلل رجعوا إلى مكة أظهروا الشُرك.
(1) صصيح البخاري، كتاب الإيان باب الململم من سلم المسلبون من لسانه ويده، ( فتح الباري // orه).
 المشركين على المسلمين. وهذان القولان في المقيقة تـول واحـــد، لأنها يعيّنـان أن المراد بالمنافقين من أظهروا الإسلام من أهل مكة نفاقا، سواء منهم من قدم المدينة لغـرض مـن الأغراض، أو من بقي في مكة.
 نهذا ملخص هذه الروايات: وتد تبين لنا أن الرواية الأولى هي أصح ما روي في سبب نزول هذه الآيات.

أما القول بأن المراد المنانقون من أهل مكة نهو مبني على روايتين: الأولى عن ابن


أما القول بأن المراد توم تدموا المدينة ثم خرجوا منها نفاقا، نهو مبني على رواية فيها
تدليس وانتطاع كا سبق.
وإذا صحت هذه الروايات الأخيرة فلعل هذه الوقائع الثلاث كانت متقاربة في الزمن فنزلت هنه الآيات بعدها، نكل من روى واتعة منها نزَّل هذه الآيات عليها.
 ورد ني سبب نزوها نلاث روايات مي:
أولاً: أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن جاهد أنه تال: ناس كانوا يأتون


يأمنوا ههنا وههنا، نأُمر بقتالمم إن لم يعتزلوا ويصلحوان الـي
(1) جامع البيان 1/0.

وأخرج ذلك ابن جرير أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس (1)
ثانيا: أخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال في هذه الآية: حيّ كانوا بتهامة قالوا: يا نبي الش لا نقاتلك ولا نقاتل قومنا، وأرادوا أن يأمنوا نبي الش
 عرض هم بلاء هلكوا فيه "(r) ثالثاً: أخرج ابن جرير من طريت أسباط بن نصر عن السدي قال: ثم ذكر -أي اله سبحانه وتعالى - نعيم بن مسعود الأشجعي الحديث بين النبي

والذي يتلخص لنا من هذه الروايات أن في الآية قولين:
الأول: أنها نزلت في قوم من المنانقين أرادوا أن يأمنوا المؤمنين ويأمنوا الكفار، وهذا
ما تدل عليه الرواية الأولى.
الثاني: أها في قوم من المشركين أرادوا أن يأمنوا تومهم ويأمنوا المؤمنين، وهذا ما تدل عليه الرواية الثانية والثالثة.
 هي الشرل؛ فهذا دليل على أنهم كانوا مظهرين الإيلان قبل ذلك، ولو كانوا مشركين ما كانوا بحاجة إلى أن يتظاهروا بالشرك ليأمنوا تومهم، فكونهم رغبوا في أن يأمنوا المؤمنين
(1) المرجع السابق
(Y) المرجع السابن

المنافقون هِ القرآن الكريـم
والمشركين كا هو ظاهر الآية يقتضى أنهم كانوا يظهرون الإيان أمام المؤمنين ويظهرون الشُرك أمام المشركين.

وقت نزول هذا النص:
معرفة وقت نزول هذا النص يترتب على معرفة الوتت الذي حدئت فيه الوقائع التي كانت سببا في نزول هذه الآيات، وتد تبين لنا من التحقيق في بيان من نزل فيه النص
احتمال نزول هذه الآيات في ثلاث وقائع:

الأولى: انخذال المنافقين في معركة أحد، وهذه تاريخها معروف، حيث كانت معركة أحد في شوال من السنة الثالثة كا تقدم.

الثانية: خروج بعض المنافقين من مكة إلى المدينة نم رجوعهم إليها بدعوى التجارة. والثالثة: حادثة اللذين أصابهم وياء المدينة نخرجوا منها وقد تبين لنا في بيان من نزل فيه النص احتال كون هذه الوقائع الثلاث قد حدثت في وقت متقارب، وأن هذه الآيات قد نزلت بعدها جميعها، وترجيح كون هذه الآيات نازلة بسبب الذين انخذلوا يوم أحد لصحة سند الرواية في هذا نتكون هذه الآيات مانزل عقب غزوة أحد. تصوير الموتف الذين نزل فيه النص:
تبين لنا من الروايات السابقة أن بعض المنافقين قد جاهروا بمعصية النبي جِّ يسيروا مع المؤمنين في جهادهم لإعلاء كلمة الش.

فبعضهم خانوا المؤمنين وهم في أحرج المواقف، فانخذلوا عنهم بعد ما واجهوا عدوهمّ، عحاولين بذلك إيقاع الخلل في صفونهم حتى يكونوا لقمة سائغة لعدوهم. وبعضهم كانوا يتلاعبون بالدين ويستغلونه لمصالحهم الحاصة فيتظاهرون به أمام المؤمنين ليأمنوا على أنفسهم وأموالمم، نإذا رجعوا إلى الكفار أظهروا كفرهم لذلك

الغرض نفسه، فهم يريدون بهذا السلوك المنحرن أن يتصرنوا في تجارتهم على أوسع نطاق
 مبدأ يسعى إلى تعيقه بمختلف الوساثل الشريغة والوضيعة، وإما من ضعفاء النفوس الذين لا يستطيعون مواجهة من يخالفهم في المبدأ والرأي، فيحاولون أن يظهروا أمام كل إنسان بـا يو انقه.
وقد انقسم المؤمنون في الحكم على هؤلاء المنانتين إلى فريقين: فرين يرى أنهم كفار يجب قتالمم لأنهم تعدوا عن الجهاد في سبيل الشّ، وظاهروا المشركين على المؤمنين، وفرين يرى أنهم مؤمنون لأنهم تكلموا بالإسلام الذي تكلم به المؤمنون، فلا يككم عليهم بالكفر لمجرد أنهم تعدوا عن الجهاد في سبيل الش وظاهروا المشركين. وقد نزل القرآن مصرحا بكفرهم ونفاتهم، ومعاتبا المؤمنين الذين حكموا فمر مـر بالإيمان ومبينا للمؤمنين خطرمم عليهم وكراهيتهم الشديدة للإسلام وأهله، الأمر النذي يستنكر معه تردد المترددين في الحكم عليهم بالكفر. بيان مفردات النص:

حَصرت: أي ضاتت من المصر وهو الضيق" آلي
ثقتتموهم: الئفن المذق في إدراك الثيء، ثم أصبح يتجوز به فيستعمل في الإدراك وإن لم تكن معه ثقاذة كا في هذه الآية، وأصل الثتقيف إقامة المبوج يقال ثَقَّنت التُناة إذا

أتمت عوجها
(1) المفردات في غريب القرآن، مقايسس اللغة جامع البيان 1 (1) (Y) المفردات في غريب القرآن، القاموس، مقايسس اللغة.
( ( المراجع السابةة.

المنافقون يو القرآن الكريـم
 المنانقين قد اختلفتم في الـكم عليهم، فافترقتم فرقتين فرقة تقول إخوانتا في الدين فكيف

 بسبب ما جنوه على أنفسهم حيث ارتدوا عن الإسلام الذي أظهروه، فأصبحوا غير معصومي الدماء والأموال، نإذا كان أمرهم بجذه الصورة من الوضوح فكيف اختلفتم في في شأنه؟؟ والعتاب منصرف إلى إحدى الطائتتين، وهي التي تقول إخواننا فكيف نقاتلهم.
 أولثك المنافتين أن تحكموا بالمداية لمن تد كتب اله عليهم الانحراف عن الطريت

وفي هذا تأنيب لمؤلاء المؤمنين على وتونهم مع أولئك المنانقين، واغترارهم بـا أظهروه من الإيان مع وضوح أمرهم وانكثـاف ستزهم، حيث انحازوا إلى معسكر
 يقدر الشا عليه الانحراف عن الطريق المستقيم بسبب اختياره للطريق المنحرف فإنه يبقى
 الظللمات والمتاهات، فكيف تنسبون إلى المداية من انحرف عن الطريق المستقيم، والمال أنه ليس هناك طريق موصل إلى المت غيره؟

ثم بين سبحانه إغر اقهم في الضالال وتَماديهم فيه حيث قال تعالى وُوَدُّوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ نَتَكُونُونَ سَوَآءً ها أي انهم لِيسوا ضالين عن الطريق المستقيم فقط بل إنهم دعاة إلى هذا الضلال، حيث إنهم يودون أن تكفروا بهذا الدين كا كفروا به، فتكونون سواء في الكفر بالش، فكيف تدانعون عنهم وتنسبو نهم إلى المداية؟ وفي هذا من التنفير من هؤلاء المنافقين ما لا يغفى، لأن المؤمن يود أن يُقتل ولا أن ينتزع منه إيلنه وير جع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الش منه.
 لا تعتبروهم مؤمنين ولا تعقدوا بينكم وبينهم روابط المحبة والأخوة والنصرة حتى يهاجروا في سبيل الله إلى دار الإسلام التي هي (المدينة) في وقت نزول هذه الآيات، وهذه العلامة الفارقة بين المؤمن الصادق والمنافق تعتبر سارية المفعول بالنسبة لغير أهل المدينة قبل فتح مكة، أما بالنسبة للمنافقين من أهل المدينة فلا هجرة عليهم لأنهم في دار الهجرة فليس للهجرة إذًا مفعول في تَيزهم عن المؤمنين، وإنما يُكمم فم بالإيلان إذا استقاموا على الدين وبادروا إلى تنفيذ تكاليفه وخصوصا المهاد في سبيل الش، وأما بالنسبة لكون ذلك قبل نتح مكة فلأنه لا هجرة بعد الفتح فكل بلاد أسلم أهلها وحكمَها الإسلام فهي الادار

أْما بالنسبة لغير هؤلاء فتبقى علامات النفاق العامة التي بُينت في القرآن والسنة. وقد قُدت المجرة في الآية بكونها (اين سبيل الهَ فهذه هي المجرة المعتبرة في الإسلام، والتي يعتبر صاحبها مؤمنا، فأما من هاجر لتجارة أو زواج أو غير ذلك من المصالح الدنيوية، فلا تكتب له هجرة في الإسلام، ولا تعتبر له أحكام |امجرة الإسلامية التي من

بينها الحكم له بالإيحان الصادق، بل هجرته إلى ما هاجر إليه كا قال هجرته إلى اله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امر أة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (1).".

ثم بين سبحانه أن حكمهم إذا لم عهاجروا حكم المشركين نقال تعالى وَفَإِن تَوَلَّوُا
 وبقوا مع المسركين، أو أعرضوا عن الاستقامة واستمروا على المجاهرة بالكفر فيا إذا كانوا بينكم نحكمهم كحكم الكفار، فخذوهم أسرى واقتلوهم في أي مكان ظفرتم بهم

ثم كرر سبحانه النهي عن الخّذهم أولياء، زيادة في تحذير المؤمنين منهم فقال تعـالى:
 وتطلعونه على أسراركم وُوَلَا نَصِيرًا في الحرب تستنصرون به على عدوكم، فإنهم عـدو لكم فلن ينصحوا لكم إذا استشرتوهمه، ولـن يَفظـوا أسراركــم إذا التمتنتمـوهم، ولـن يخلصوا لكم إذا استنصرتم بهم على عدوكم.
ثم لما أمر الش تعالى المؤمنين بأسرهم وتتلهم عند الظفر بهم استثنى منهم فريقين: الأول: من ترك المحاربين ولِق بالمعاهدين وقد بينه تعالى بقوله: 'إلِّلًا الَّلِْينَ يَصِلُونَ إِلَّى
 القتال، فحكم من لحن بهم كحكمهم.
الثاني: من رغب في السلم تحرجا من قتال المؤمنين أو قتال تومه من الكفار، وقد بين
(1) مسيع البخاري، كتاب بدء الوحي، الباب الأول ( نتح الباري /9/9).
 تَوْمُهمْمَّ أي ضاتت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا تومهم فلا تقاتلوهم فإنها



 أي على قتالمم وأسرهم \$سَبِسِلاً أي طريقا مشروعا لأنهم استسلموا لكم وكفوا عن

قتالكم.
وهذا التشريع كان لفترة معينة فللم تقوَّى المسلمون ونُتحت مكة، أُمر المسلمون بقتال


 غَفُورٌ رَّجِيرّها(التوبة: 0] وبذلك تال قتادة وعكرمة والحسن وابن زيد كما روى ذلك

ثم ذكر الش سبحانه نوعا آخر من المنانقين: وهم الذين يُظهرون الإيان بالإسلام إذا قدموا المدينة فإذا رجعوا إلى مكة أظهروا الكفر، ليأمنوا المؤمنين والكفار على دمائهم

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير ابن كثير / / } 0 \text { / }
\end{aligned}
$$

المنافقون يٌ القرآن الكريهم



 يستسلموا لكم، وينقادوا لأمركم، ويكفوا أيديهم عن قتالكم وُفَخُذُوهُمْ وَاَقْتُوُوهُمْ حَيْثُ نُقِفْتُمُوهُمُّ هَ أي خذوهم أسرى واقتلوهم في أي مكان ظفرتم بهم فيه
 واضحة لظهور عدوانهم لكم ورغبتهم في قتالكم.
والذي يظهر أن حكم الفريقين واحد، وهو الكف عنهم إذا اعتزلوا المؤمنين واستسلموا وكفُّوا أيديهم، وقتالمم إذا لم يفعلوا ذلك وإنیا عبر سبحانه عن الفريت الأول بالكف عنهم إذا كفوا، وعبر عن الفريت الثاني بقتالمم إذا لم يكفوا، لأن الفريق الأول قد أخبر الله عنهم بأنهم قد لجئوا إلى توم بينهم وبين المؤمنين عهد، أو جاءوا مستسلمين للمؤمنين، ومَنْ هذه حاله يبعد أن يقع منه عدوان على المؤمنين، بخلاف الفريق الثاني فابنم يريدون أن يأمنوا المؤمنين حتى تنقضي حوائجهم نقط، فهؤ لاء لا يبعد أن يكدث منهم العدوان على المؤمنين إذا كانت مصالحهم تقتضي ذلك.

## ع- مشهلد مز مشاهلد النفـاق


 اَلْحَرَتَ وَاَلْنَّ



بيان من نزل فيه هذا النص:
 هذه السرية أصحاب خبيب بالرجيع بين مكة والمدينة، قال رجال من المنانقين يا ويح
 ! فأنزل الشع عز وجل في ذلك من تول المنانفين وما أصاب أولثك النفر من الشهادة والمير

 أنفسهم للجهاد في سبيل الشّ والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك، بعني هذه السرية (r) وأخرجه ابن هثـام عن ابن إسحاق أيضا (ب). r- وأخرج ابن جرير من طريق أسباط بن نصر عن السدي تال: نزلت في الأخنس

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سيرة ابن هشام ז/ ז } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
ابن شريق الثقفي -وهو حليف لبني زهرة- وأقبل إلى النبي الإسلام فأعجب النبي
 فمر بزرع لقوم من المسلمين وشُرُ فأحرق الزرع وعقر الحمر، فأنزل الله عز وجل وُوَإِذَا
 والرواية الأولى أرجح فيا يظهر لأمرين:
أُولاً: اتصال سندها إلى ابن عباس (隹
ضعفا حكاه الطبري بقوله إنَّه مرتاب في سند هذه الرواية كا سبت في تخريكها. ُّانياً: ذكر ابن حجر في الإصابة عند ترجة الأخنس بن شريق أنه كان من المؤلفة قلوبهم وأنه شهد "احنينا" وكذلك ذكره ابن الأثير في أُسد الغابة، ولم يُذكر في السيرة مع
 ابن سعد بن أبي سرح (Y) بل لم يُذكر أن النبي السدي فيها أنه خلد النبي يبعد أن يكون من يتألفهم النبي نهذا وإن كان أمرا عتملا مما يؤيد ضعف هذه الرواية. وتَ نزول هذا النص:

سبق في بيان من نزل نيه النص ترجيح كون هذه الآيات نازلة في المنافقين الذين شمتوا بشهداء يوم الرجيع، وتد كان ذلك في أواخر سنة ثلاث من الهجرة بعد معركة

تقدم لنا في بيان من نزل فيه النص ترجيح كون هذه الآيات نزلت في المنافقين لما شمتوا بشهداء سرية الرجيع، وقد أخرج الإمام البخاري في بيان خبرهم عن أبي هريرة啳 ابن عمر بن الخطاب- نانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذُكروا لـيّ من هذيل يقال لمم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصوا آثّارهم حتى لحقوهم، فللم انتهى عاصم وأصحابه للئوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميئق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا، فقال عاصـم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك نقاتلوهم حتى قتلوا عاصرا في سبعة نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر (r) فأعطوهم العهد والميثاق، فلل أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فللم استمكنوا منهم حلو أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهط: هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم نجردوه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل نقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بنو الـارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قاتل الحلارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسى من بعض بنات المارث ليستحد بها نأعارته، قالت: فغفلتُ عن صبي لي فلدج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلل رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى،

$$
\text { (1) المرجع السابق ז/ } 107 .
$$

(Y) (Y (Y خبيب بن عدي وزيد بن الدنتة، والرجل الآّخر هو عبد الله بن طارق كا في رواية ابن إسحاق (السيرة

المنافقون هٌِ القرآن الكريـم
فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء اله، وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من تطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الـديد وما كان إلا رزق رزته الش، نخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال:لو لا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت، نكان أول من سن الركعتين عند القتل هو،ثم تال:
وما إن أبالي حين أتتل مسللم عـلى أي شقٌ كان شله مصرعى (1) وذلك في ذات الإله وإن يشأ يباركُ عـلى أوصال شلو مزع ثم قام إليه عقبة بن الحارت نقتله.. وبعئت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيلا من عظطائهم يوم بدر (پ) فبعث الله عليه مثل الظلة من الدَّبر (r) فحمتنه من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء ${ }^{\text {(8) }}$ وقد روى هذا الحبر ابن إسحاقَ فيا أخرجه عنه ابن هشام بأبسط من هذا وفي روايته تفصيل لما أُمل في رواية البخاري إلا أنه ذكر في سبب بعثهم ما يختلف عا في رئ رواية البخاري حيث قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على رسول الش أحد رهط من عضل والقارة نقالوا: يا رسول الها إن فينا إسلاما فابعث نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام، فبعث رسول اله
(1) توله (ما إن أبلي) تال ابن حجر: مكذا للاكثر وللكُمُمهي (نلست أبلي، وهر اوزن والاول جائز لكنه


(§) صحتح البخاري كتاب المغازي، باب رتم (1^) (نتح الباري TV^/V).

نفرا ستة من أصحابه وهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف هزة بن عبد المطلب، وخالد بن البكير الليثي حليف بني عدي ابن كعب، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وخُبيب بن عدي أخو بني جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدَّثِّة بن معاوية أخو بني بياضة بن عمرو بن زنريت بن بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الحزّرج، وعبد الهَ بن طارق حليف بني ظفر بن
 مرثد الغنوي، فخرج عع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ماء لفذيل بناحية الحجاز على صدور الهدأة"(1) غدروا بهم فاستصرخوا عليهـم هذيلا، فلم يُرُع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا نقالوا لهم: إنا والش ما نريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة ولكم عهد اله وميثاقه أن لا نتتلكم..
ثم ساق خبرهم (Y)

وفي هذا اختلاف واضح مع ما سبق في رواية البخاري، ولاشك أن رواية البخاري أصح سندا لكن ابن إسحاق إمام في المغازي كا قال ابن كثير عندما ذكر اختلاف

 للمهمتين معا فيكون قد بعثهم لللدعوة تلبية لطلب أولثك القوم، ثم أناط بهم مهمة
(1) الظاهر أنها المدَة بفتح الدال بلا مزة،، تال ياتوت في معجم البلدان: المدة باعلى مر الظهر ان، تَدَرة أهل مكة،

$$
\begin{aligned}
& \text { والمدرطين أبيض يمكل منها إلى مكة. } \\
& \text { (Y) الـيرة النبوية } 107 \text { ( } 107 \text { ( } \\
& \text { (r) البداية والنهاية \&/ } / \text { /r. }
\end{aligned}
$$

أخرى هي التجسس على قريش.

والذي يهمنا في هذا البحث هو بيان ما صدر من المنافقين نحو أصحاب هذه السرية من الشهاتة بهم والسخرية منهم، وتد تقدم بيان الرواية في ذلك عند بيان من نزل فيه النص، وما رُوي من كلام المنانقين في هؤلاء الشهداء لا يؤثر عليه كون النبي أرسلهم للدعوة وللتعليم، أو أرسلهم للتجسس على قريش، لأنهم إنها سخروا منهم حينها قُتلوا ولم يؤدوا الرسالة التي أرسلوا من أجلها. وهؤلاء المنافقون لا يعرفون معنى الثهادة في سبيل الله، ولا يقَدِّرون قيمتها العالية
 خاسر لأنه خسر التمتع بهذه الحياة، ولو نكروا بعقولمم وآمنوا بالهّ واليوم الآخر لأدركوا أن هؤلاء الشهداء قد فازوا فوزا عظيه، ولغبطوهم على ما نالوه من الاستشهاد في سبيل الها.

بيان مفردات النص:
يعجبك: أي يروقك ويعظم في قلبك والعجب ينشا من الشيء إذا عظم موقعه
وخفي سببه (1).

ألد: أصل الألد الشديد اللدد وهو صفحة العنت، ويطلق على الذي لا يمكن صرفه علا يريده

سعى: السعي المثي السريع وهو دون العَذُو، ويستعمل للجد في الأمر خيرّا كان أو شر| (r)

الحرث: أي نبات الأرض، وأصل الحرث إلقاء البذور في الأرض ويسمى المحروث
(1) الكثّان / / / (1)، المفردات، النهاية.
(Y) لسان العرب، المفر دات، مقايس اللغن.
(r) المفردات، القاموس.
-حرثا
النسل: المراد به الولد، وأصل النُسل الانغصال عن الشيء وسمي الولد بذلك لكونه
(r)

اتق الله: التقوى مشتقة من الوقاية وهي الحفظ والصيانة والستر (ץ فالتقوى في اللنة
حفظ النفس وصيانتها عل| يضر .با.
وهي في عرف الشرع حفظ النفس من الوتوع في الإثم المترتب على ارتكاب شيء مما
نهى الهّ عنه أو ترك شيء مكا أمر به.
أخذتْه: الأخذ بالشيء يطلتق على الحمل عليه ومنه التعبير بالأخذ في هذه الآية
العزة: العزة في اللغة هي القوة والنلبة ومنه قولمم تَنْ عَزَّ بَّزَ أي من غلب سلب،
وقولمم أرض عزاز أي صلبة
والمراد بالعزة في الآية الأنفة والترفع ولعل التعبير عن ذلك بالعزة لما في الأنفة من
معنى الا ستعلاء الذّي هو من آثار العزة.
حسبه: أي كافيه فالحسب بمعنى الكفاية(7).
المهاد: الفراش، والمكان الممهد الموطأ المسهل (V)

(Y) مقايسس اللغة.
(r) الصحاح، لسان العرب، القاموس.
(६) الكشاف / /
(0) الصساح، لسان العرب، القاموس.
(7) المفردات، القاموس.
. نغس المرجعين السابقين. (V)
بيان معنى النص:
 نظرك مظهره أيها الناظر إليه، للا يتحلى به من التقوى والورع والزهد فـد في هذه الحياة الدنيا، سواء في الأنعال، أو في الأقوال ما يبعث على الثئة به، والاطمئنان إلى سلوكه وَوَيُشهِهُ


 بالباطل عنيف غليظ الطباع ليس في قلبه مكان للمعاني الإنسانية، بل همه الأكبر هو ما

 الحسد، فمخبره في المقيقة غير مظهره، حيث إنه يتظاهر بالورع والزهد هد والمنطت الجميل


 عن ساعد المد، ليقوم بتنفيذ غططه الآثم في الإنساد والتدمير، نحاول ونيل فتنة المؤمنين عن دينهم وصد الناس عن الإسلام بكل ما أوتي من توة وحيلة، ولو على حساب إهلاك

 تنطوي على النوايا السيئة بأهل الحير والصلاح الذين أمنوا جانبه وأعجبهم ما رأوا من

ظاهر أمره.


وحذره من عقابه تَادى في غيه وضلاله، وهمَلَه الأثنفة على التمسك بيا هو واقع به من


 ولما كانت هذه الصفات صفات من لا يراعي غير مصالحه الذاتية، ويستجيب لغرائزه


 بطاعته ويتنب معصيته ويؤنر ذلك على تلبية شهواته الجسدية والنفسية.


 جل وعلا فإذا ذكروا به تزلزل كيانهم واهتزت مسشاعرهمه، ودنعهـم الإحساس القـوي
 رءوف بعباده المؤمنين اللذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضاته. .يدفع عنهم الأضرار ويينبهـم المكاره جزاء خضوعهم له والتزامهم بدينه. واتع المجتمع الإسلامي في ضوء هذا النص:
في هذه الآيات ييين الشا سبحانه صفة من صفات المنانقين الغالبة فيهم وهي تظاهِ بحب المؤمنين والإخلاص لمه، والبشاشة في وجوههم والثناء عليهم مع إضمار عداوتهم والكيد فمّ.
وإنا لنرى هذه الصفة هي الغالبة على كثير من أفراد المجتمع الإسـلامي في كثــير مـن

العلاتات الاجتم|عية، فالموظف المسؤول عندما يآتيه من يراجعه ليستعين بـه عـلى قـضضاء حاجته يُظهر له من البشاشة في وجهه واللطف به وإظهار الرغبة في خدمته ما يـسر قلبـه، ويطمعه في نيل مقصوده منه، وييعله يكف عن المحارولات مع غيره، بيـنـا هــو يـضمـر في قلبه الإضرار به إما بإهمال أمره وتعطيله، وإما بمحاولة الإيقاع به والكيد له. والتاجر يظهر لمن يعامله من دماثة الملقت وحسن القـصد مـا يِعـل معاملـه يــق بـه ويستمر في معاملته، بينه هو يضمر في قلبه غشه وخداعه. والعامل يظهر لمؤجره الإخلاص في العمل والإجادة في الصنعة ليكسب ثقته به، بينل| هو لا يكيد الصنعة ويضمر في قلبه الحيانة والغش. وبعض الناس يظهر لصاحبه المودة والنصيحة ويستدرجه بسبب ذلك حتى يستظهر منه أسراره، وهو لا يريد نصيحته حقا وإنا يريد أن ينقل أسراره لأعدائه وحساده. فهذه الحصلة الذميمة التي فشت في المجتمع الإسلامي هـي مـن خـصال المنـافقين، الذين يُظهرون ما لا يبطنون ويقولون مالا يفعلون، وبسبب التخلت بهـذا الـلــت الـسيئ تخلف المجتمع الإسلامي في بعض أزمانه وأوطانـه، وسـادت فيـه الفـوضى لأن عمرانـه أصبح تائما على الغش والحيانة.

وبعض الناس يرى في الاتصاف بالعنف في الخصومة عزة وشجاعة فيجادل الآخرين وهو يعلم أنه على الباطل، ويـسمح لنفـسه أن تـستجيب لــدواعي الغـضب ولـو لأتفـه الأسباب، وفي هذه الحالة ينطق بالكلام القبيح، ويقوم بالتـصرفات التـي تجانـب العقـل والـحمة، ويرى في الخضوع للحق والتفاهم مع الناس بلطف وروية نوعا مـن الـضعف اللي لا يليق أن يتصف به، وتد أخطا التقدير في ذلك فالعزة والشجاعة والقوة ليست في إطلاق النفس لغر اثزها البهيمية، والاستجابة لنداء العواطف الجاعة وإنـها هـي في كـبح


جاح النفس والسير على متتضى العقل والحكمة، فالقوي هو الذي يتهر نفسسه ليستطيع بعد ذلك أن يتصرف في أناة وروية، لا من تغلبه نفسه فيتسرع في تـصرفات لا ينظر في عواقبها، وفي تقرير هذا المعنى يقول البني اللذي يملك نفسه عند النضب" رواه الشيخان"(1). وهؤلاء الذين يستجيبون لنداء العواطف والغرائز لا يرجعون عن رأيه غالبا وإن بان لمم وجه الخطأ فيه، ولذلك تجد أحدهم لا يرعوي عن غيه إذا ذُكُرِّ بالهُ وأُمر بالتقوى، بل يعتز بنغسه ويتكبر ويرى في ذلك إمانة لعزته وكرامته، وأغلب من يتصف بهنه الصفة كبراء الناس -في عرف المجتمع المتخلف- الذين يشغلون مناصب كبيرة أو يتمتعون بثروات وفيرة، نهؤلاء لا يطيقون النصيحة ولا يتملون التذكير لأنهم يرون في ذلك انتقاصا لمم وإهانة لكرامتهم واستعراضا لمعاييهم، ولفذا تجدهم يسييون الظن بمن يبدي لهم النصيحة، وربا نهموا الموضوع على حقيقته ولكنهم يستمرون في التمسك بـ مبا معهم من الباطل، لأنه يرون في الرجوع عن آرائهم ضعنا ونتصا في شخصياتهم أمام الناس، والحقيقة أن هؤلاء صغار العقول فضـلا عن كونم ضعفاء الإيان، لأن صاحب العقل الكبير لا يرى لنفسه كلالا بل يكاول أن يستفيد من آراء الآخرين، ولا يستنكف عن الر جوع عن رأيه إذا تبين له وجه الخطا فيه.

*     *         * 

(1) صسيح البخاري كتاب الأدب، باب الحذر من النضب (نتح الباري • / / / 0 1 ) صحيح مسلم، كتاب البر، باب نضل من يملك نفسه عند الغضب حديث رتم (T ( ) ).
$\qquad$

-     - سلوكهم المنحرقْ مع الاله ومع النـاس

النص القرآني في ذلك:



 ألُمُنَّفِقِينَ بِأَنَّ هُمْمْ عَذَابًا أَلِيمًا













 بيان مانزل فيه النص:

1 - أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال في قوله تعالى وإِنَّ
 والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت، وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت، وكفرهم به تركهم إياه، ثم ازدادوا كفرا بالفرقان وبمحمد


كفروا بكتاب الش وبرسوله عمد وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريت معمر عن قتادة (") .

 بمحمد هِ
 النصارى وحدهم كا يظهر من كلام تتادة لأن هذا ينافي الترتيب المذكور في الآية حيث

المنافقون ــوْ القرآن الكريـم
إن هذا الترتيب ينهم منه أن الآية تد نزلت في أناس كفروا مرتين بعد الإيلان - لا مرة
واحدة - ثم ازدادوا كفرا.

Y Y أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ججاهد أنه قال في هذه الآية: كنا
(1)

- نحسبهم المنانقين ويدخل في ذلك من كان مثلهم
r- أخرج ابن جرير من طريق ابن وهب عن ابن زيد أنه قال في هذه الآية: هؤلاء
-لمنافقون آمنوا مرتين وكفروا مرتين تم ازدادوا كفرا بعد ذلك (٪)
والذي يؤخل من الرواية الأولى أن هذه الآية قد نزلت في أهل الكتاب لما آمنوا بالتوراة والإنجيل ثم كفروا بهل ثم ازدادوا كفرا بالقرآن، والذي يؤ خلذ من الرواية الثانية والثالثة أن الآية قد نزلت في المنافقين وهذا أرجح لما يأتي:

Y Y أن الذين آمنوا بموسى كفروا به بأعيانهم وهؤ لاء ليسوا هم الذين أدركوا النبي فـّ ذكر بعض المفسرين وقد أجيب عن ذلك بأن هذا يَرِد لو أريد قوم بأعيانهم كالموجودين وتت البعثة أما لو أريد جنس ونوع باعتبار عَدٌ ماصدر من بعضهم كأنه صدر منهم كلهـم فلا إيراد (ّ) وهذا الجواب غير مسلَّم لأن المقصود من الآية تحذير المؤمنين من أن يكونوا كاهمل النفاق النين يترددون بين الإيلان والكفر بعد أمرهم بالثبات على الإيلان في الآية اللسابقة، ولا يتم هذا المقصود إلا إذا اعتبرنا ذلك التردد صادرا من قوم معينين صدر

منهم ذلك التردد في حياتهم هم لا من آبائهم وأجدادهمه، هذا إضافة إلى أن العقوبة
 إنها هي لترددهم بين الإيلان والكفر تُم تمسكهم بالكفر أخيرا، فهذا ينطبت على صدور هذا اللنبب من أشخاص بأعيانهم في بميع مراحل هذا التردد، أما إذا صدر هذا اللذنب من نوع من البشر موزعًا بينهم على تعاقب الااجيال نليس على أفراد الجيل الالخير أن يتحملوا


وُقَّ
 أُلِيمًا إلى آخر الآيات فالأمر فيها واضح لأنا صريحة في المنانقين ولم يرد فيها حوادث خاصة فهي في المنافقين عمومًا باتفات المفسرين. وتّت نزول هذا النص: هذه الآيات لم تنزل بسبب معين يكلد وتت نزولا وهي من سورة النساء، وهذه السورة هي سادس سورة نزلت في المدينة كا سبق في المقدمة، ومما نزل بعدها سورة الحشر وقد نزلت في أوائل السنة الرابعة كها سيأتي، وما نزل قبلها سورة آل عمران وقد نزلت بعد أحد كا سبق نهذا ما يرجح أن هذه الآيات ما نزل في أواخر السنة الثالثة أو أوائل السنة الرابعة.

تصوير الموتف الذي نزل فيه النص: كان المنافقون في عهد النبي فيؤمنون بهذا الدين في حال عزته وانتصاره، كا آمن الكثير منهم بعد النصر العظيم الذي أحرزه المؤمنون في معركة بدر، فإذا ما ابتلي المؤمنـون وأحــدقت بهــم الـشدائد والمخــاطر

ارتدوا عن دينهم ورجعوا إلى الكفر كا فعل الكثــير مـنهم في معركــة أحـــ حيـنـا واجـهـ المؤمنون جيشا يبلغ ثلالة أضعافهم، وبعض المنانقين لا يؤمنون بالإسلام في أي حال من الأحوال إيلنا حقا، وإنا يتظاهرون بالإيلان أمـام المـؤمنين في حـال عـزتّهم وانتصـارهم خو فا على أنفسهمه فإذا اذهلمَّ الخطب وأحاط بهم الأعداء أظهـروا الكفـــر والـتخلي عـن المؤمنين وحاولوا تخذيل الناس عن المهاد في سبيل الش.

وكانوا في ذلك العهد يتولون اليهود ويعتمدون عليهم وقت الشدائد فخذلمم الله هم ومن اعتمدوا عليهم، وقد كانت بين اليهـود والأوس والـــزرج أحــلاف وصـداقات في الجاهلية، فلل| جاء الإسلام انقطعت تلك الأحلاف والـصداقات بيـنهم وبـين المـؤمنين، واستّمرت على ما كانت عليه بينهم وبين المنانقين، بل إنها زادت متانـــة وقــوة لاعتبـارهم الإسلام هو العدو المشترك بالنسبةٌ لمم جميعا، وتد ظهرت هــذه الولايـة بوضـوح حيـنما تسك عبد الله بن أبيّ بحلفه لبني قينقاع ندانع عنهم حينه أراد رسـول الش كا ظهرت في وعده لبني النضير بالمؤازرة والنصرة مع أنهم حلفاء الأوس وليسوا حلفـاء قومه الحزرج.
وقد كان المنانقون واليهود يعمرون بجالسهـم بـالكفر بـالقر آن والــسخرية منـه ومـن المؤمنين به، وكان ربا جلس معهم بعـض المـؤمنين مُـن تـربطهم بهـم روابـط الـصداقة والصحبة، فنزل القرآن مذكِّرًا المؤمنين بنهي الهّ لمم عن القعود مع الكفار الذين يخوضون في آيات الش بالنقد والاستهزاء حتى يخوضوا في حديث غيره.

وكان هؤ لاء المنافقون يرقبون المعركة بين المؤمنين والكفار ثم يظهرون امتنانهم على الفريق المنتصر بيا لم يفعلوا، وهذه حال من يريد الفخر في الحياة الدنيا وإحراز مكاسبها الرخيصة وليس للآخرة نصيب من اهتلمه وسعيه، وهذا هو السر في كونهم مذبذبين لا مع المؤمنين ولا مع الكفار لأن الأهداف الرخيصة التي يريدونها تميل بها كفة المؤمنين

أحيانا، وأحيانا تميل بها كفة الكافرين وقد شاهدوا المثل كلذلك في معركة بدر وأحد، ولم يكن المنافقون يقدّرون أن المستقبل لِإمالام لأنه لا يدركون حقيقته، وإنها قصارى همهم ومبلغ علمهم أن يكصلوا على الأمن في هذه الحياة والتمتع بمتاعها وبجدها الزائل. بيان مفردات النصي: بَشُّر: التبشير الإخبار بالامر السار الذي تنبسط له بشرة الو جه، والمراد بالتبشير هنا
(1) الإنذار والتعبير عنه بذلك من باب التهكم (r) يتربصون: التربص الانتـظار بالنيء (لمعرنة ما يؤول إليه

نستحودذ: الاستحواذ الغلبة والقهر وأصله مـن الحــوذ وهـو الـسوت الـــريع، وهــو
مأخوذ من حاذيي البعير أي أدبار نخذيه لأن السائت يتبعه|| حين يسوقه
مذبذبي: الذبذبة هي الحركة والاضطراب؛ وأصلها صوت الحر كة للشيء المعلق ثم |(استعير لكل اضطراب وحركة

سلطلانا: السلطان الحجة، وأصله من السلاطة وهي التمكن من القهر (ْ، وسميت |الحجة سلطانا لتمكنها من القلوب

بيان معنى النص:


| . OVY/ المفردات، الكشان (1) |
| :---: |
| . المفردات، القاموس (Y) |
| - نفس (Y) |
| ( ) (\%) (\%) (المرج (ا) |
| (0) (\%) نفس المر (1) |
|  |

المنافقون يٌ القرآن الكريم $\qquad$
$\qquad$
 على الدين الذي آمنوا به، وأن لا يتأثروا بالحركات المخيفة والعواصف العنيغة التي تهزهم من الداخل والحارج، ثم يذكِّرمم اله سبحانه بأصول هذا المبدأ الذي آمنوا به وهي الإيان بالهّ ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر، حتى يصححوا تصورهم عنها بحيث يتقيدون بتطبيق مقتضياتها، وما يلاحظ أن الش سبحانه حينا أمر المؤمنين بالإيلان بهذه الأصول في هذه الآية لم يذكر الإيحن بالملائكة واليوم الآخر بينه ذكرهما في آخر الآية لـا

 أول الآية لدخولملا ضمن الإيلان بالكتب باعتبار أن الأمر بالإيان بها ما تمضمنه الكتب السلموية نمن آمن بكتب اله نهو مؤمن بالملانكة واليوم الآخر ضمنا. أما التصريح بها في في آخر الآية فلأنه لـا كان الذي يكفر بالكتب السماوية قد لايطلع عليها الاطلاع الذي يفهم منه بقية الأصول التي ييب الإييان با كا كا هو النالب ذكر كل واحد منها حتى يترتب الـكم المذكور في الآية على الكفر بها كبقية الأصول. وقد حكم سبحانه على من كفر بجذه الأصول بالضهلال البعيد، لأن من كفر بأصل من هذه الأصول فقد انحرف عن الطريق المستقيم الذي سنه اللّ لعباده وأمرهم بسلوكه فكيف بمن كفر بذه الأصول جميعا، فإن انحرانه عن الطريق المستقيم يكون بعيدا بعدا

شاسعا.
نم لـا أمر اله المؤمنين بالثبات على أصول الإيان والالتزام بتطبيق مقتضياتها بين لمم العاقبة الوخيمة التي يؤدي إليها التزعزع في العقيدة حتى يزدادوا ثباتا على إيانم حيث





 ويحقت مصالـهم الشخصية سواء في حال إيانمم بالإسلام أو في حال كفرهم بـم به، فهم


 ذهاب أعز ما يملكونه بزهاق أرواحهم أو ذهاب أموالمم، فعبادتهم أهواءهم طمست بصائرهم حتى أصبحوا لا يستطيعون إدراكُ الحق إلا في ضوء منانعهم الدنيوية، فهؤ لاء لا يليهم الشّ إلى الطريق المستقيم لأنهم ليسوا على استعلاد لتفهمهي وتقبله، بخلاف الذين الذين
 ضعف عن مواجهة الباطل، نهؤلاء يرجى لمم الهداية لأن الثبهات تزول بنور الـت لمن أراد الوصول إليه، والضعف يزول بالإيان الحق حينل يخالط شناف القلب.

ولما كان التلاعب بالعقيدة والتقلب بين الإيان والكفر من صفات المنافقين، أتبع ذلك بييان ما أعده هم فِي الآخرة من المصير المثؤوم جزاء كفرهم بالشه ونفاقهم حيث قال
 عذابا شديد الألم في نار جهنم فهم أشد الكفار عذابا يوم القيامة كا سيآي في آخر هذه

ثم بين سبحانه ما يترتب على نفاقهم من السلوك المنحرف الذي أو صلهم إلى ذلك
 الذين يتخذون الكافرين أخلاء وأنصارا تاركين ولاية المؤمنين، والمراد بالكافرين في الآية اليهود لأنهم هم المجاورون للمدينة آنذاك، وتد كانت بينهم وبين المنافقين علاقات
وثيقة.
 أي فإن العزة كلها بأنواعها لها وحده وهو سبحانه يمنحها لمن يشاء من عباده، وقد قضى

 [المنافقون: ^]، ومادام الأمر كذلك فإن الاعتزاز بغير الله تعالى جهل و حماقة لأنه اعتزاز
بمن لا يملك العزة.





 يأمر اله المؤمنين بمقاطعة بجالس الكفار التي يسخرون فيها من آيات اله، ويظهرون كفرهم بها حتى يتركوا التحدث بذلك وينتقلوا إلى حديث غيره لا يمس الإسلام بسوء،

وكذلك الذين يسخرون من النبي هِ
 في الإسلام وأهله، فإن لم يفعل المؤمنون ذلك واستمروا في بجالسة أولثك الكفار من غير


 على منكراتهم مع القدرة على الإنكار عليهم أو اجتنابهم يعتبر من النفاق، لأن المؤمن حقا لا يمكن أن يسمع القدح في دينه ويسكت على ذلك ويستمر في البلمس مع الكار الكفار الذين يقدحون في دينه.
وقيل إن المطاب في الآية للمنانقين (1) ولكن مضمون الآية يمنع من ذلك، إذ لا يتصور صدور الأمر للمنانقين بمقاطعة بجالس الكفار الذين يكفرون بالّانيات الها ويستهزئون بها، لأن المنانقين من الكفار اللذين يفعلون ذلك، وأيضا فإن ترتيب الثلئية في
 الخطاب لم يكونوا قبل ذلك مثلهم، وهذا إنما ينطبق على المؤمنين أما المنانقون فإنهم كفار قبل ذلك.
وقد نسب الألوسي القول بكون الـططاب في الآية للمؤمنين الصادقين إلم بعض
 أحبار اليهود فيسخرون من القرآن نهـى اله تعالى المسلمين عن بالستهم ". هذا والمنانتون داخلون في الخطاب وفي غيره من خطابات التكليف باعتبار أنهم

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) روح المقاني } 10 \text {. }
\end{aligned}
$$

هظهرون للإسلام، وإن كان لا يتصور صدور الامتثال والتطبيق منهم في باطن أمرهم لأنم كفار في الباطن.

ثم عاد سبحانه إلى ذكر بقية الأوصان التي استحق بها المنافقون العذاب الأليم فقال


 أي ألم نكن معكم في المعركة فحصل لكم النصر بسبب اشتراكنا معكم؟ وَوِّإن كَانَ

 ورميناكم من المؤمنين بتخذيلنا إيامم عن القتال حتى يضعفوا واستطعتم أن تنالوا منهم بسبب ذلك؟

وني هذا بيان للا يتصف به المنانقون من التلون باككثر من وجه والتمدح بـا لم ينعلوا طلبا للتقرب من الفريق المتصر حتى يأموا على أنفسهم من انتقامه وينالوا المظوة لديه. ثم بين سبحانه الوتت الذي تنكشف فيه الأعملا على حقيقتها فيظهر صالـها من
 الحق مستحقه، نفي ذلك اليوم تتبين حقيقة الأعال التي يقوم ببا المنافقون في الدنيا ويظهر كذبهم في ادعائهم بذل الجهد في القتال، أما في الدنيا فإنهم حينزا تلتّس المعركة ويختلط الحابل بالنابل يستطيعون أن يُزورُروا على المؤمينين بعد ذلك فيقولوا يلوا عملنا كذا وعملنا كذا وهم كاذبون. وحينزا تتيين حقيقة الأعال في الآخرة يكون الدكم على

المنافقون بعـد أحد
أصحابها حيث يكنون نمرات أعهالمم إنذ خيرا نخير وإن شرَا فشر، فيسد المؤمنون ويشقى الكفار والمنانقون.

ولما كان المنانقون يرجون دائما زوال شوكة المؤمنين واستئصالم على يد الكفار


 يد الكفار كا يتمنى ذلك المنانقون، لأن اله سبحانه وتعالى قد أرسل رسلي للناس جميعا إلى قيام الساعة فمقتضى هذا أن طائفة من أمته ستبقى تدعو إلى الإسالام
 من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى ابن مريم فيقول

 الكفار على المؤمنين المنفي في الآية هو تسلط الاستتصال التام والإبادة الملاعية، والمزاثم التي حصلت على المسلمين لم يقع فيها استثصال تام فمّ.
ويتمل أن يكون التسلط المنفي في الآية هو تسلط الكفار على المؤمنين بالهز ائم المعتادة



) صحيح مسلم كتاب الإيان باب نزول عيسـى بن مريم رتم (Y\&V).

المنافقون يوٌ القرآن الكريهم

هذه الآية ما يقع على المسلمين أحيانًا من المزايثم في حروبهم مع الكفار، فإن تلك المزائم إنما هي بسبب عدم تطبيقهم تلك العوامل التي أرشدهم الشا إليها أو بعضها، فيسلط الله عليهم بسبب ذلك عدوهم ابتلاء منه سبحانه لعباده المؤمنين وتأديبا فم كا مضى في غزوة أحد .

فالآية متملة للمعنيين ولكن المعنى الأول أقرب إلى جو المعركة القائمة بين المؤمنين والمنافقين في عصر التنزيل، إذ إن المنافقين كانوا يتوقعون في كل معركة تقوم بين المؤمنين والكفار أن تحصل الإبادة التامة للمؤمنين، نظرا لقلة عددهم وضعف عُددهم إلى جانب كثرة عدوهم وقوة عُدده كا قال تعالى عنهم وَبَلْ ظَنَنُّمُ أَن كَّن يَنقَلِبَ آلرَّسُولُ
 وَكُعنتُرُ قَوْمَا بُورّا


 ثم ذكر سبحانه صفة من صفاتهم التي استحقوا بها ذلك العذاب الأليم فقال تعالى
 سبحانه عملهم هذا خخادعة له مع أنهم لا يحاولون خداعه حيث لا يؤمنون به لأن سلوكهم هذا يعتبر عخادعة له تعالى وإن لم يقصدوا خخادعته وَوَهُو خَدِعُهُمْهِ فمنزل بهم
 قاموا متثاقلين لأنم لا يتحلون بالإيان باله حقا، نليس عندهم ما يدفعهم إلى التلذذ

بمناجاته، ويشبههم في ذلك ضعفاء الإي||ن الذين يتخذون الصلاة عادة ولا يشعرون بالارتياح لا، بل يرونها ثُقيلة على نفوسهم، نالشعور بالارتياح والأنس والسرور لأداء الصهلاة من علامات قوة الإيلان وصدقه أما الشعور بالضيق والمشقة عند أداء الصلاة

فهو من علامات النفاق وضعف الإييان.
ثم بين سبحانه وتعالى الدانع لم إلى أداء الصلاة مع أنهم لا يؤمنون باله حقا حيث قال تعالى وُيُرَأَُونَ ألنَّاسَه أي أنهم لا يصلون إلا ليراهم الناس، وهم المؤمنون وإنها
 يذكرون اله في أثناء الصلاة إلا ذكرا تليلا، كالتكبير في ابتداء الصلاة والتسليم وذلك "بقدر ما يأمنون به على أنفسهم من انكشاف حقيقتهم، والِل هذا ذهب الجبائي وقيل المعنى لا يذكرون الشا إلا رياء فسلمه اله سبحانه وُقَلِيلًا لأنه غير مقصود به رضاه وابتغاء ما عنده من الثواب (") وقيل المعنى لا يذكرونه إلا باللسان فإنه بالنسبة إلى ذكر القلب قليل والقول الأول أرجح، لأن كونهم لا يذكرون اله إلا رياء قد فهم من الجملة السابقة، ولقوله هِ

بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر اله فيها إلا قليلا") "(r)
وني هذا دليل على أن الاستخفاف بالصلاة وعدم الطمأنينة فيها من صفات المنافقين. ثم ذكر سبحانه تزعزعهم وتأرجحهم بين المؤمنين والكفار بقوله تعالى: وَمُّذَبَذَبِينَ

(1) روح المعاني IVT/0/0 (Y)
(Y) جامع البيان 0 (Y O 0 (Y.
(r) صصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الثنكير بالعصر رتم (190).

والكفار حيث إنهم لا يوالون أحدا من الفريقين ظاهرا وباطنا، بل يوالون المؤمنين ظاهرا ويوالون الكفار باطنا وكلل توي المؤمنون وتوالت انتصاراتهم على الكفار مالوا إليهم شيئا قليلا، فإذا كانت الدولة للكفار على المؤمنين مالوا إلى الكفار وتشاءموا من المؤمنين، فهم دائها يتأرجحون بين الميل للكفار وبين الميل للمؤمنين، وئ هذا المعنى يقول النبي


وقد أخرج ابن جرير عن قتادة من طريق ابن أبي عروبة أنه قال في هذه الآيـة: ليـسوا
 يضرب مثلا للمؤمن والمنافق والكافر كمثل رهط ثلاثة دُنعوا إلى نهر، فوقع المؤمن فقطع ثُم وتع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فـإِي أخـشـى عليـك، وناداه المؤمن: أن هلم إلي فإن عندي وعندي، يحصي له ما عنده، فاززال المنافق يتردد بينها حتى أتى عليه آذيٌّ فغرّقه (") وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهـو كذلك، قال: وذُكر لنا أن نبي الله رأت غنلا على نشز (2) فأتتها فلم تعرف ثم رأت غنل| على نشز فأتتها وشامَّها فلم تعرف (®) وني هذا الـديث تصوير دقــت لــال المـؤمن والكـافر والمنـافق المـتردد بـين الإيـان والكفر، فقد شبه النبي حِّهُ
(1) أي المترددة الحائرة كما في النهاية لابن الاثير.
(Y) صشيح مسلم \&/ \& Y Y كتاب صفات المنانقين رتم (IV).



الهلاك، فالمؤمن أقدم على خوض ذلك النهـر فأخــذ الهِ بـــه حتـى بلـغ سـاحل النجــاة وأصبح يعيش تحت أشعة نور الإسـلام الوهاجـة التـي تنـير لـه طريقـه في هــذه اللـيـاة،
 تطع ذلك النهر الجارف وفضل العيش في حوالك الظللمات على اجتياز ذلك النهر الموصل
 أخرى، فتجتذبه أحيانا أشعة النور الوهاج التي يستطيع أن يدركها بـصره الأعـشى، ثـــم تعصف به حوالك الظلمات التي يخيل إليه أن فيهـا تحقيقـا لمـصالحه الدنيويـة فتدفعـه إلى الوراء وتذهب به بعيدا عن مصدر النـور الـذي كــادت أشـعته المضيئة أن تنتـشله مـن

وواضح من هذا الحديث أن المراد بالمنافق: الذي يتردد بين الإيلان والكفر فيميل إلى الإيلان في وقت الرخاء ثم يكفر في وتت الشدة ويُغفي كفره، لأن النبي هذا الحديث أنه قد وقع في النهر حتى كاد أن يصل إلى المؤمن، أي أنه قد مال إلى الإيهان حتى كاد أن يكون مؤمنا، أما المنافق المصر على الكفر فهو كالكافر حيث لا يخطر الإيهان على باله ولا يقال عنه إنه كاد أن يصل إلى الإيحان لأنه لم يَمِل إليه بقلبه، وقد مضى الكلام على فريقي المنافقين في آيات البقرة، ثم بين سبحانه وتعالى أهنم قد خلوا عن الطريت المستقيم بعد أن عرفوه وعرنوا نتائجه فزادهم الشه ضلالا جزاءً هم على اختيارهم السبل
 ومن يُقدُّر الش عليه الانحراف عن الطريق المستقيم لرغبته في سلوك الطرت الملتوية فلن تجد له طريقا للخلاص لان سبيل الحتق واحد فمن انحرف عنه تاه في الظلملات. وبعد أن بين سبحانه أن موالاة الكفار من أخلاق المنافقين، نهى المؤمنين عن ذلك

 أي أتريدون أن تجعلوالا عليكم بتوليكم الكفار من دون المؤمنين حجة واضحة لاستحقاقكم العذاب يوم القيامة حيث إنكم بعملكم هذا تكونون من المنافقين وقد عرفتم ما أعده الشّ للمنانقين يوم القيامة من العذاب الأليم؟
تم ذكر سبحانه ما أعده للمنانفين من العذاب الأليم تأكيدا لنهي المؤمنين عن التشبه


 خدلاع الهّ وخداع المُؤمنين، بـإظهارمم الإيان وإسرارمم الككفر ولَّا يقومون به من الأعمال المدامة ضد الإسلام والمسلمين من غير أن يشعر بـم المؤمنون.
 فيفزعون إليه كا كانوا في الدنيا يتولون الكفار ويتزون بهمه، لأن من كانوا يتولونهم في

الدنيا سيرتكسون معهم في نار جهنم.


 الش بعدما أبعدوا عنه وانابابا إليه وأصلحوا ما تاموا به سابقا من الأعمال الفاسدة وتسكوا
(1) جامع البيان / / גזr.

بمنهج الشا اللي رسمه لعباده، بحيث لا يميلون عنه قيد شعرة نحو المناهج الجاهلية وأخلصوا دينهم شل من جميع الشوائب الشركية بحيث لا يقصدون غير اله معه في العبادة؛ فإذا فعلوا ذلك فقد برئوا من الكفر وتعلَّوا بالإيمان وأصبحوا مع المؤمنين، تشملهم جميعا الأخوة الإيلانية مها كانت سوابقهم في الكفر فإن التوبة تمحو ما سبقها من الذنوب
 تصوره في الدنيا، في مقابل تُليد المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلينته المنانقون إلى بُعد ما بين المصيرين، مصير المؤمنين ومصير المنافقين، وليطهروا أنفسهم من رذيلة النفاق، ويلتحقوا بصفوف المؤمنين الصادقين ماداموا قد عرفوا المآل الذي سيصير إليه كل من الفريقين.

ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا يعذب عباده رغبة منه في تعذيههم، وإنما يعذ.بهم لكفرانهم نعمته عليهم، حيث جحدوا وحدانيته ولم يطيعوا أوامره، فأما حين يفردوه بالعبادة ويطبقوا أوامره وييتنبوا نواهيه فلا داعي إلى تعذيبهم، حيث قال تعالى ؤَّا يَفْعَلُ آلنَّ
 يعذب المطيع، وإنها مقتضى سنن اللّ أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي، وهذا هو مقتضى العدالة التي رحم الش بها عباده لأنه لا قيمة لعمل المطيع إذا لم يتميز عن العاصي بحسن المآل.

تُم تفضل سبحانه على عباده الفقراء إليه بالمنّ عليهم بشكره لمم على طاعتهم إياه
 عباده إلى الإيحان يعتبر منَّ كبيرة، فكيف واله سبحانه يتفضل بشكر عبده على ما تام به من طاعته، وهو عليم بـا يصدر من عبده من جليل الطاعة ودقيقها، فلا يتصور المؤمن أن الله

سبحانه سينفل عن شيء من أعاله التي يقوم بها ابتغاء مرضاة اله وإن دقت، وإن العبد حينل يتصور علم الش الشامل للكليات والجْزيُيات يُقْدم على جميع الأعال الخيرية ولا يكتقر منها شييا.

## واقع المجتمع الإسلامي في ضوء هذا النص:

في هذه الآيات ييين الشا سبحانه لنا أن مبة الكفار والاستنصار بهم من أخلاق المنانقين وتد سبق الككلام على هذا الموضوع . وفي هذه الآيات يرشد اله المؤمنين إلى تَّتّب جالس الكفار والمنانقين التي يسخرون فيها من آيات الش ويظهرون كفرهم باكا، ويأمرهم بمقاطعة هذه المجالس حتى يترك أصحابها ذلك الحديث السيئ ويتتلوا إلى حديث غيره، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك نهـ إلم شركاء فم في الإتم ويعتبرون منانقين إذا لم يدافعوا عن دينهم، وكالاستهزاء بآيات اله الاستهزاء برسول الش الا الاستهزاء بهم من أجل الدين استهزاء بالدين نفسه، وعلى قدر المعصية التي يسكت عن إنكارها المؤمن يكون إثمه إذا كان تادرا على الإنكار أو مغادرة المجلس.
 المنكرات التي يسمعونا ويشاهدونها من الكفار والمنانقين، وسيمر علينا في هذه الرسالة أمثلة رائعة لذلك.

هذا وتد ضعف المسلمون كثيرا في هذا العصر عن مواجهة الكفار والمنافقين نظرا لشدة الموجات الإلحادية التي اجتاحت العالم الإسلامي، وسرعة انتشارها لقوة إمكاناتها المادية، نأصنح المسلم يسمع كثيرا من كلمات الأذى والسخرية التي تنطلت با با حناجر الكفار والمنانقين نحو الإسلام والمسلمين على سبيل الاعتزاز والكبرياء، بلا وزن

ولا تّدير ولا مراعاة للشعور، وأصبح بعض المسلمين يتقبل تلك الكللات بالسكوت والامتعاض من غير نكير على أصحابها، ويعضهم يسمعها ولا يتأثر بها، بل إذا كانت تلك الكللـت في انتقاد سنة ظاهرة وهو مُن لا يطبقها ينشرح صدره لكونه سلم من ألسنة المجرحين ولم تتوجه إليه سهام النقد، والقليل من المؤمنين هم الذين ينكرون تلك الكللات ويردون إن كانوا من العللمء بالدين على أصحابها بانتقاد آرائهم وتوضيح وجهة نظر الإسلام في تلك القضايا التي يتو لاها أعداؤه بالنقد والعيب.

فالذين ينكرون تلك المنكرات على أصحابها ولا يضعفون أمامهم، ويحاولون- إن كانوا من العلماء بالدين - أن يدافعوا عن الإسلام وأن يو جهوا أصحاب تلك المنكرات التو جيه الصحِيح هم المؤمنون حقا.
أما الذين يسمعون تلك الكلمات الساخرة ولا يتأثرون منها إطلاقا فلا شك أنهم منانقون ولمم من الإثم مثل ما لقائليها. وأما الذين يمتعضون عند سلمع تلك الكللات ولا ينكرون على قائليها مع قدرتهم على الإنكار أو على مغادرة المجلس نهم قد دخلوا في النفاق بسبب ذلك، وإن كانوا أقرب إلى الإيهان كثيرا من أولئك الذين لا يتأثرون من سماع المنكرات إطلاقا، إذ أن هؤلاء يرجى فم مرة بعد مرة أن يتقوى إيلنم بسبب ما يظهر على نفوسهم من الامتعاض والتأثر لدى سم|عهم المنكرات فينتقلوا من ذلك إلى مرحلة الإنكار على أصحابها التي هي صفة أهل الإييان.

والوسيلة التي تنقذ مشل هؤلاء من النفاق وتلحقهم بالمؤمنين الصادقين هي أن يتذكروا دائم| ضعف المخلوقين أمام توة اللّ تعللى وعظمته، فيجعلوا نُصب أعينهم دائما المُوف من الشه ومراقبته وحده، وإرضاءه ولو سخط عليهم الناس بميعا، فإذا سلكوا هذا

المسلك تويَّبذلك إيلنهم وأصبحوا يشعرون بفخر واعتزاز بتمسكهم بالإسلام، واحتقار واستصغار للا حوفم من الجاهلية، وكلل قويَ إيانهم باله زاد اعتزازهمم بالإسلام
واحتقارهم الجماهلية.

ومن هنا نستطيع أن ندرك السبب فيلا يتسم به كثير من المتمسكين بالإسلام من الضعف والانزواء، ذلك أنه عندما ينتشر الإلحاد في المجتمع ويصبح الإسلام محاربا من قبل أبنائه الذين ينتسبون إليه، يكون موقف المْتمسكين به موقفا حرجا لأنهم محاربون من أبناء مجتمعهم الذين تنكروا لمذا الدين، فيتلقون كلمات النقد والسخرية في كير بير من المجالس التي يحضرونها سواء من كبار الناس أو من صغارهم، لأن فكرة المدم لا يصعب فهجها على الناس جميعا على يختلف مستوياتهم، بخلاف فكرة البناء فإنها تُتاج إلى عقول كبيرة وعواطف نبيلة، فأما المؤمنون الصادتون فإنهم لا يهونون أمام تحديات الجاهلية ولا يخضعون لمفاهيمها بل يشعرون بالتعالي عليها ويتكلمون مع أصحابها من مركز القوة، بخلان ضعفاء الإيلان فإنهم يتضعضعون أمام ضربات المجتمع المتتالية فيحدث لمم شيء من الانكاش والانزواء، ويخاطبون الناس من مركز الضعف الذي خاور نفوسهم أمام تحدي المجتمع لمم حتى إن بعضهم ليتخلى عن تطبيق بعض التكاليف الشثرعية وخصوصا ما كان منها محلا لانتقاد أعداء الإسلام، وريا تُساور بعضهم الشكوك والشُهات حول هذا الدين تأثرا بـا يوجَّه إليه من النقد والسخرية، وذلك لأن إيلانهم بهذا الدين لم يكن عن تفكير واقتناع، وإنها آمنوا به لأنم عاشوا في بيئة يعمرها
 وهذه الخصلة ناتجة عن مراعاة جانب المخلوقين ومراقتتهم أكثر من مراعاة جانب اله عز وجل ومراقبته وذلك حينها يشعر الإنسان بالهيبة من أصحاب المنكرات أكثر من شعوره بالهيبة من اله فيستمر في الجلوس معهم من غير أن ينكر عليهم.

وإلى جانب هؤلاء يوجد أناس يهابون أهل الإيهان أكثر مما يهابون اله عز وجل فيراءونهم بالأعال الصالحة، والرياء من صفات المنانقين كا هو صريح في هذه الآيات لأن فيه إظهارا لـلاف ما يبطنه العبد، حيث يُظهر أن العبادة لش وحده وهو يريد بها غيره.

وقد يكون الرياء من النغاق الأكبر وذلك فيا إذا كان إلر العمل لغير الله تعالى، وهذا لا يقع إلا من المنافتين الذين يبطنون الكفر غالبا، وقد يكون من النفاق الأصغر وذلك فيا إذا كان أصل العمل لهّ تعالى ثم عرض في أثنائه نية مراءاة المخلوقين، وهذا هو الذي يقع من ضعفاء الإيلان، وهذا النوع من الرياء قد تكون نية صاحبه أن يكسب سمعة حسنة لدى من يرائيه فيكسب مودته، وقد يكون قصده الخصول على ثقته به للوحول إلى هدف ماديّ أو غيره من المطالب الدنيوية.

## 7- تْجير شّلوبهم وعلدم تـأثّرهم بكلام الاله ورسوله



















 [عمد:

بيان من نزل فيه النص:

路
وتت نزول هذا النص:
ليس في هذه الآيات ما يعيّن وتت نزولا لـا بالتحليد، إذ إنها لم تنزل بسبب معين، وهذه الآيات من سورة (اعمدل) بعدها سورة الحشر كا مضى في المقدمة، وسورة آل عمران نزلت بعد أحد أحد أي يو أواخر
 الآيات مكا نزل بين ذلك على وجه التقريب.

تصوير الموتف:
هذه الآيات تصور لنا حياة نثة من الناس يعيش أفرادها في وسط الظلمات الحالكة، والنور منبعث من حولمم قد بدّد الظللات واضضاء الطريق للسالكين.
 حوفم فلا يملكون ذلك ولا يتدون إليه سبيلا، نهم في حيرة من أمرمم يتعجبون من



المنافقون يم القرآن الكريم $\qquad$

هؤلاء الذي يعيشون من حولمم ويتمتعون بضوء ذلك النور الذي لم يبصره هؤلاء الحيارى في يوم من الأيام، على الرغم من انبعاثه من بين ظهرانيهم وحاجتهم إليه لو

أبصروه.
وهم مع ذلك ينكرون على حلة ذلك النور المستفيدين منه وينقّصون تفكيرهم أن رأوا من الظلام نورا ومن الباطل حقا ومن الضلال هدى، إلى أن أفضى بهم هذا الإنكار إلى الاستفسار من أصحاب ذلك النور عن حقيقته وكيفية الاستفادة منه، ولكنهم غفلوا عن إدراك كونهم يملكون من وسائل الاستفادة منه ما يملكه أصحابه وإنها حالٍ بينهم

وبينه حوائل كثيفة و حواجز منيعة أقاموها لأنفسهم بأنفسهم. فهؤ لاء المنافقون يحضرون بجالس النبي وتزيح كابوس الشك والحيرة بروح الإيلان واليقين، ولكنهم قد اتبعوا أهواءهم فحالت بينهم وبين إدراك الهدى والاستفادة من وسائله. وإنها يدرك الهدى من فتح له بصيرته وحرر عقله من جميع الأفكار الجاهلية، التي تغشى صفاء الفكر وتقضي على اتزان العقل، كتقليد الآباء واتباع الأكابر والخضضع لتقاليد المجتمع وشهوة المال والجلاه.

بيان مفردات النص:
آنفا: قال الاززهري: استأنفت الشيء إذا ابتدأته، ونعلت الشثيء آنفا أي في آول وقت
(1)

- يقرب مني

بغتة: البغتة المفاجأة يقال: بغته يبغته بغتا أي فاجأ "


متقلبكم: التقلب: التحول والتنقل (1)
مثواكم: الثواء. الإقامة مع الاستقرار (!)
أولى فم: أولى من الولي وهو القرب، يأتي للتهديد والوعيد، قال الأصمعي: معناه قاربه ما يهلكه، وقيل هي كلمة تلهف يقولما الرجل إذا أفلت من عظيمة "، وتأتي بمعنى

[الأحزاب: 7].

- سوّل: التسويل تزيين ما تحرص عليه النفس، وإظهار القبيح بصورة الحسن (!) أملى: الإملاء هو الإمداد والإمهال، ومنه قيل للمدة الطويلة ملاوة من الدهر، ومليّ
 بيان معنى النص:

قال تعالى ؤوَمِنُمُهِ أي ومن الكفار الذين سبق ذكرهم في أول هذه السورة بقوله
 يَسْتَمِعُ أي يصغي إليك في بجالس الذكر ويظهر الاهتام بكلامك لكونه منن يظهر الإيهان بك وَحَتَّ إِذَا خَرَجُوأ مِنْ عِندِكَّهِ خالية أنكارهم من فهم كلامك خاوية
(1) المفردات، القاموس المحيط.
(Y) المرجعان السابقان.
(Y) النهاية، مفردات الراغب.
(؟) المفردات، النهاية، القاموس.
(0) المراجع السـابقة.

قلوبهم من الاهتداء بهديك وُقَالُواُ لِلَّذِينَ اُوتُوأ أَلْعِلْمَه من أصحابك النَين فهموا
 المجلس، أي ما حقيقة هذا الكلام وما منز اه؟ أو ما نص كلامه الذي قاله؟ ويتتمل أن اللدانع هم إلى هذا السؤال استنكارهم من عدم نهم كلام النبي مشاعرهم مثللم يؤثر على المؤمنين.

كا يتتمل أنهم طلبوا منهم إعادة كلامه حتى يثيروا الشبهات حوله عند ضعفاء الإيجان أو لغير ذلك من المقاصد.
 الرسول يتأثرون به كا يتأثر به المؤمنون، لانششغالفم بأهوائهم وانصرافهم إلى تحقيق شهواتهم، لنلك قال سبحانه عنهم بعد ذلك وُوَآتبَعُوَا أَهُوَآَمُمُرُ أي سعوا إلى تحقيق ما تَليه عليهم أهواؤهم فمنعهم ذلك من فهم القرآن وإدراك مزايا هذا الدين.

فالذي يهوى الشُرف والرئاسة مثلا يرى في الإسلام أنه سينزع منه تلك الرئاسة ويعتبره كأي فرد من أفراد المسلمين، فيمنعه ذلك من الدخول فيه.

والذي يهوى بمع المال يرى في الإسلام أنه سيمنعه من بعض الطرق التي بها يكمع المال، ويمبره على أن يدفع من ماله للاَخرين فيمنعه ذلك من الدخول فيه.

والذي يريد أن يلبي حاجات جسده الحيوانية، من شهوات البطن والفرج، يرى أن الإسلام يكدد له ما ييوز له من ذلك وما يُرم عليه فيمتنع من الدخول فيه، إلى غير ذلك من الأهواء المضلة التي تعتبر حاجزا بين صاحبها وبين إدراك الحت واتِّاعه.


ثم لما ذكر سبحانه وتعالى عقوبته لمن اتبع هواه بالمتم على قلبه ذكر منتّهُ تعالى على من برئ من اتباع الهوى واهتدى إلى الطريق المستقيم بمنحه مزيدا من الهداية والتقوى، حيث
 زادهم اله معرنة بحقيقة هذا الإيلان وتفصيلا لنا أُمل وبيانا لما أشكل، وإدراكا لحقيقته
 والحساسية المرهفة التي تحميهم من الوقوع في المعاصي وتدفعهم إلى فعل الطاعات. هذا وقد كانت الأدلة قائدة على صدق محمد ذلك من تدبر القرآن حق التدبر، وتأمل أحوال الأمم الماضية والمصير الذي صاروا إليه، ويعرفه من تأمل المعجزات التي أُجراها اله تعالى على يد النبي يعتبروا بشيء من ذلك، فزاذا ينتظرون من الآيات حتى يتذكرو!؟

 فقد جاءت علاماتها التي تدل على قرب قيامها ومن أبرزها بعئة النبي الصلاة والسلام (ابعتت أنا والساعة كهاتين) وتَرَنَ بين أصبعيه السبابة والوسطى ". ولكنهم لم يمتبروا بشيء من ذلك نهل المانع لمم من الإيان عدم اقتناعهم بصدق ما جاء

به النبي هم متقتعون بصدق ما جاء به الني

أهواءمم كا في الآية السابقة.
(1) صحيح مسلم، كتاب المجعة، باب تغفيف الصلاة، حديث رقم (rع) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب تول النبي

وإنها ذكر سبحانه التساؤل عن انتظار الساعة لبيان أنهم من الناس الذين عتت قلوبهم فلا يؤمنون حتى يفاجأوا بقيام الساعة، وحينٔذ لا ينفعهم إيانهم، ولذلك قال تعالى في

 [الفجر:شץ].
 علمت قرب قيام الساعة وأنت تعلم ما سيعقبها من السعادة أو الشقاوة، فاعلم أن الطريق الصحيح الذي يوحل إلى رضا اله تعالى والفوز بالسعادة هو الاعتصام بتوحيد الله واعتراف العبد بقصوره أمامه جل وعلا وافتقاره إلى مغفرته ور حته.
وليس معنى هذا أن النبي فإن دعوته قائمة على التو حيد والانتقار إلى اله جل وعلا وإنا أراد سبحانه وتعالى أن ييين
 مطلع على جميع أعمالكم من حر كاتكم وسكناتكم لا يغنى عليه شيء من تصرفاتكم في الحلياة الدنيا، ويعلم مصيركم في الآخرة فاحذروا من التعرض لغضبه ونقمته. ولما ذكر سبحانه عدم اهتلمهمم بالقرآن وعدم تأثرهم به، ذكر شيئا من آثار ذلك حيث ذكر كراهيتهم الجهاد وفزعهم من نزول آياته، وعدم نهمهم الـحكمة منه، فقال تعالى
 شو تهم إلى كتاب الش وما يكتوي عليه من أحكام ومواعظ: هلاَّأنزل اله علينا سورة تبين


 هِنَ اَلْمَوْتِّ أي كنظر المحتضر الذي نزل به الموت فأصبح مغشيا عليه من شدة المول


 دور التنفيذ نكصوا على أعقابهم ولم يفوا بعهدهم وِفَلَوْ صَدَقُوا التَّهَّهِ ننغذوا ما وَعَدُوا به


العصيان والنكول عن أداء الواجب.
وقيل إن قوله وطَاعَةَه مبتدأ خبره مذون، والتقدير : طاعة وقول معروف خير طم أو أمثل، ذكره الألوسي ونسبه إلى بجاهد، قال وهو مذهب سيبويه والخليل "' وقيل إن


 على اعتبار أن هذه الجملة وصف لحال المنافقين في وتت الأمن والرخاء، وتوله وفَإِذَا



بالطاعة وتول المعروف.وما يؤيد انتّطاع الآيتين في المعنى ما أخرجه ابن جرير من طريق



ثم لما كانوا يعتقدون بأن في فرضية الحهاد في سبيل الله إفسادًا في الأرض وقطيعة للرحمه بيَّن الله سبحانه وتعالى أن إعراضهم عن الإسالام الذي يأمرهم بالجهاد في سبيل الله هو عين الإنساد وتطيعة الرحمه حيث قال تعالى وَفَهَلْ عَسِيتُمُرَ آي فهل يرجى منكم

 الجاهلية حينها كان بأسكم بينكم شديدًا؟ هذا هو ما يرجى منكم وما يتوقعه كل ناظر لـالكم الأولى في الجاهلية، فإذا لم تجاهدوا في سبيل هذا الدين الذي أنقذكم من تلكم الحال المخزية، حيث جمع شملكم ووحد هدفكم فستعودون إلى الإفساد في الأرض وتقطيع الارحام.
(r) وقيل إن المراد بالتولي في الآية تولي أمور الناس والحكم فيها، وبهذا تال الزغششري والقول الأول قال به الطبري (ٌوهو أرجح لأنه هو المناسب لسياق الآيات، لأن الآية اللسابقة تد تحدثتت عن المهاد في سبيل الله، نالمناسب أن يفسر التولي في هذه الآية بالإعراض عن المهاد في سبيل الهَ وعن الإسلام الذي شرعه.

 عن مشاهدتها حتى أصبحوا لا يستفيدون من آيات الهدى لا المسموعة ولا المشاهدة وذلك عقوبة لم على إعراضهم عن سبيل الحق بعدما تبين لهم.
 ويتأملونه حق التأمل ليدركوا أنه منزل من عند الله عز وجل، وأن ما يدعو إليه هو الحق، وما هم عليه هو الضلال؟
 ولا يتأثرون بسلع القرآن؟

ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤ لاء المنافقين لم يكفرواعن جهل وإنما ارتدوا عن الإيلان
 رجعوا إلى الوراء حيث عادوا إلى الكفر الذلي تركوه وراء ظهورهم وَّمِّنُ بَعْلِ مَا تَبَيْنَ

 لَهُرْهِ أي مد لهم في الأماني والآمال في الحياة الكدنيا حتى شغلهم بذلك عن الآخرة.
 الإسلام بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الهُ على رسوله من اليهود المظهرين الكفر
 بعض ما تطلبون منا تنفيذه من التخلف عن الجهاد والكيد للإسلام والمسلمين، وبهذا وَوَآلَّهُ يَعْلُمُ إِسْرَرَهُمُهِ أي عالم بجميع تصرفاتهم، فلن ينفعهم مكرهم وخداعهمَ، ولا إخفاؤهم مكا لأة اليهود عنكم.
وبعد أن كشفهم الله سبحانه وتعالى وبين كفرهم ذكر صورة من صور العقوبة العنيفة التي أعدها اله هم، إن استمروا على تلك الحال، حيث قال تعالى وَفَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتَهُمُ
 الحياة بمختلف أنواع الحيل والمكر فكيف يفعلون إذا توفتهم الملائكة، حال كونهم يضربونrم من أمامهم ومن خلفهم؟
 أي ذلك المشهد العنيف من تعذيب الملانكة إياهم حال قبضهم أرواحهم بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الهُ عليهم، من الكفر والمعاصي التي منها مالأتهم الكفار ضد المؤمنين،

قبل ارتدادهم عن الإسلام.

ولما كان أولثك المنانقون يكيدون للمؤمنين بالحفاء وياولون بكل جهلدهم إخفاء تدابيرهم وغططاتهم عنهم حتى يتم فمم ما أرادوا من القضاء عليهم، ذكر الشّ سبحانه ما يتطع آماطم ويبعثهم على اليأس من نجاح غططاتهم حيث قال تعالى وأَمٍ حَسِبَ
 مرض من المنانقين أن لن يبرز اله ها فا في تلوبهم من الأحقاد والعداوة للمؤمنين، ويكشفها لهم حتى يكذروا منهم؟ هذا ما لا يمكن أن يتصوره مؤمن يدرك حقيقة معية الش

للمؤمنين، أما المنانقون فابنهم لا يدركون أنهم إذا حاربوا المؤمنين نقد حاربوا الله، وأن اله مع أوليائه المؤمنين بنصره وتأيده.
 يكنه أولك المنافقون لك ولدعوتك من العداوة والأحقاد ولو نشاء كثفههم بأعيانهم

 تعريفك بهم بأعيانهم فإنك ستعرفهم بـا يصدر عنهم من القول، الذي لا يمكن أن يتفوه به مؤمن سواء في القول الذي يظهر منه الكفر مثل قولمَ وإِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَّةٌ وقوطم
 يتظاهرون به بالإيلان وتأيد النبي
 منكمم في إيانه وأعاله من المنانق، نلا تظنوا أن شيئا من أعالكم سيخفى على الش عز وجل.

ولا كان علم الهّ تعالى للمخلصين من عباده والمنانقين منهم تقتصر آثاره على الجزاء الأخرويّ قدر سبحانه وتعالى المحن التي تكشف المؤمنين الصادقين من المنافقين، وني هذا
 أي ولنمتحننكم بتكليفكم بجهاد الأعداء، لأن الجهاد هو أثق التكاليف الشرعية حتى يظهر المؤمنون الصادتون المجاهدون في سبيل الشا الصابرون على مشاق التتال، ويظهر

المنافقون ـِـْ القرآن الكريـم
المنانقون وضعفاء الإي|ن الذين يتضجرون من الجهاد ويتهربون من تنفيذه، والمراد
 ونمتحنكم بالتكاليف الشاقة كالجهاد في سبيل الش ليظهر صدق ما ينسب إليكم من الأعال الصالحة وكذبه وزيفه، فالناس يشنون على صاحب العمل الصالح ويتحدثون به عنه ولايعلمون هل هو غخلص في عمله أو منافق ولكن حينا يكلف صاحب هذا العمل الصالح بتَليف شاق فيتضجر منه وينكل عن أداثه يتبين للناس حينثذ أن عمله الصالح السابق لم يكن خالصا لوجه اله، كما يتبين صدقه من كذبه فيا يأخذه على نفسه من العهد بالتزام التكاليف الشُرعية كالجهاد في سبيل الش.

 وهذه الآية عامة في الكفار جميعا ويدخل فيها المنافقون، المعنى: إن الذين كفروا باله وحاولوا تضليل الناس عن دينه الهادي إليه، وخالفوا رسوله كـ تبين فم أن ما يدعوهم إليه هو الهدى لن يستطيعوا القضاء على دين الله ولا إلحاق أي ضرر بأوليائه الذين يدعون إلى دينه، وسيحبط الش مساعيهم ويبطل مكائدهم التّي يكاولون بها القضاء على دين الله وأوليائه المؤمنين، لأن الله سبحانه الذي أرسل رسوله وأنزل كتابه لابد أن يعلي كلمته وأن يعز جنده ولو كره الكافرون.

## * * *

## Y- خيـانتهم الأمانة الكبـرى

النص القرآني في ذلك:



 وتت نزول هذا النص:

هذه الآيات من سورة (ا|أاحزاب)" ومان نزل بعد هذه السورة سورة (الحـر) كما سبق في المقدمة، وسورة (ا|لـسر") نزلت في أواثل السنة الرابعة كا سيأتي، نهذا ما يدل على آن هذه الآيات مُانزل تبل ذلك، ولم يذكر المفسرون سبيا لنزول هذه الآيات. بيان النص:




 سبحانه لعباده ثقل هذه الأمانة وعاقبة التهاون با في هذ هذه الآيات، والمراد بالأمانة هنا الفرائض التي انترضها الش على عباده" وتد اختلف في كيفية عرضها على السلاوات

والارض والبمبال نتيل إنه عرض حقيقي، وتد أخرج ابن جرير في ذلك من طريق ابن

 غير معصية ولكن تعظيا لدين الها أن لا يقوموا بها، ثم عرضها على آدم فتبلها بـا فيها


 جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية
 , وإن عصيت عذبتك، قال: تد قبلت، فزا كان إلا تدر ما بين العصر إلى الليل حتى أصاب الخطينة (1) ورجال هذا الإسناد ثقات. وأخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخينـين..

وأقره الذهبي
وقيل إن الآية على سبيل التمئيل أي لو فُرض أن تلك الكا الأجرام العظيمة التي هي مَئَّلُ في التوة والشدة كُكِّفت مراعاة الأمانة وكانت ذات شعور وإدراك لأبين قبولا ولألما وأشفقن منها، ولكن صُرف الككلام عن سننه بتصوير المفروض بصورة المحقت رومًا لزيادة تُققيق

المعنى المتصود بالتميل وتوضيحه (").

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان Y/Y/ \& 0، ومذا إسناد صحيح كما سبق. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير الطبري (Y/Y/Y) }
\end{aligned}
$$

والمقصود من الآية بيان عظمة الأمانة وثقلها، وسواء هملنا العرض في الآية على الحتيقة، أم اعتبرناه على سبيل المثال نإن ما تهدف إليه الآية من بيان ثقل الأمانة واضح على كلا التفسيرين.
 $\qquad$ ت $\qquad$


 الأمانة.
 الأمانة التي تحملوها، واللام في الآية لام العاقبة، أي أن نتيجة تحمل الإنسان للأمانة هي
 لأدائهم إياها وُوَكَانَ الَّهُ غَفُورَاهِ ساترا على عباده المؤمنين فلا يفضحهم بذنوبهم


## * * *

المنافقون يٌ القرآن الكريم $\qquad$
$\qquad$
人- مشهلد من مشاهلد عقوبة المناهقيّن في الآخرة
النص القر آني في ذلك:







 بيان من نزل فيه النص: من الواضح أن هذه الآيات قد نزلت في المنانقين، وهي لم تمنزل بسبب توم معينين بل نزلت في المنانقين جميعا، بيانا لمشهد من مشاهد عذابهم يوم القيامة. وتت نزول هذا النص: هذه الآيات من سورة (االحديد)" وما نزل بعدها سورة (الحبشر)" كما في رواية ابن
 السنة الرابعة كما سيآي، نهذا ما يدل على أن هذه الآيات ما نزل قبل ذلك، وليس فيها ما يبين وقت نزولما بالتحديد.

بيان النص:


 اليوم الذي ترى فيه المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيلانهم، وقد اختلفي




وقيل: إنه نور حقيقي يضيء للمؤمنين يوم القيامة على قدر أعالفم وبذلك قال الجمهور، وهو الراجح لـا أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس



 يؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم تال: حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليانيان، حدثنا ابن المبارك حدئنا صفوان بن عمرو حدثني سليم بن عامر تال: خرجنا على جنازة في بياب باب دمشت
 الناس إنكم تد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون



أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا -يشير إلى القبر - بيت الو حدة وبيت الظلمة وبيت الدود، وبيت الضيق إلا ما وسع الله، ثم تتتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله، فتبيض وجوه وتَسْوَدُّ وجوه، ثم
 ويترك الكانر والمنافق فلا يعطيان شيينا، وهو المثل الذي ضربه الهس تعالى في كتابه فقال:

 بِن نُوٍِهِ[النور: ‘ ع] فلا يستضئ الكافر والمنافق بنور المؤمن، كما لا يستضئ الأعمى



 مِن قِبَلِهِ آلْعَذَابُج، يقول سليم بن عامر: نفا يزال المنافق مغترا حتى يُقسَم النور، ويميز الها بين المنافق والمؤمن
 القيامة وفيه (اويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يُطفأ نور المنانقين"" (")





 هدى المؤمنين لاينع المانفقين في الآخرة.


 أي وعن أيمانمه، والمنى في جميع جهاتهم وذكر الأيان لثرنها"'.

 في تلك الظللات وبدخول الجنة والثلدو دنيها هو النفلاح والنجاح الذي يلا مثيل له.



 ذلك اليوم اللي يضيء نيه النور للمؤمنين يقول النانفون وهم في الظلمات انتظرونا

المنافتون يٌ الـقرآن الكريـم
 نُورًا هُ أي قال لمم المؤمنون ارجعوا وراءكم حيث فقدتم النور فاطلبوا النور هناك، كما

(1) ويتتمل أن يكون القول صادرا من الملائكة، وبذلك قال مقاتل كا ذكر الألوسي'
 تشتمالن على الحوار بين المؤمنين والمنافقين.
 ألُعَذَّبُ أي فوضع بينهم حائط يحجز بعضهم عن بعض، وذلك عندما يريد المنافقون أن يلحقوا بالمؤمنين، وأن يُظهروا تبعيتهم لطم كا كانوا يتظاهرون بذلك في الدنيا، وقد أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: السور حائط بين الجنة والنار "(أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد أنه قال: كالحجاب في



 وقيل إن المراد بالسور في الآية: السور الذي ببيت المقدس عند وادي جهنم، وقد

روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص
 المعنى لا آنهم أرادوا أن الجدار الذي في بيت المقدس هو نفس السور المذكور في الآية" (") وهذا حمل جيد فالصواب أن المراد به: سور يضعه الله سبحانه يوم القيامة بين الجننة والنار، يكجز بين المؤمنين والكافرين، وهذا ما يدل عليه قوله ؤبَاطِنُهُ فِيهِ آلرَّرَمَةُ أي النعيم في الجنتة وَوَظَهْرِهٌ مِن قِبَلهِ ألْعَذَابُه أي من جهته العذاب في نار جهنم. ثمم قال تعالى مصورا ما يساورهم من الكرب والغم، وما يملا" قلوبهم من الحسرة
 المنافقون المؤمنين حينا حُجز بينهم بالسور قائلين: ألم نكن معكم في الدنيا، نؤدي فرائض الإسلام كا تؤدونها وتعاملوننا معاملة المؤمنين؟ ذَقَالُواُ بَلَّه أي كتّم معنا كذلك واوَلَّبِنَّكُرُ فَتَنتُمُ أُنفُسَكُمْهِ أي صرفتموها بالنفاق عن إدراك حقيقة ما يدعو إليه
الإسلام والإيان به.

وَوَتَرَبَصَتُمَه أي انتظرتم هلاكُ المؤمنين وزوال الإسلام وغلبة الكفر، حتى تُظهروا
 من أمور الآخرة وغيرها.
 تستشرف من وراء تلك الأحداث الجسام التي مرت على المؤمنين هلاكهم وتتطلع إلى

زوال الإسلام وعودة الجاهلية، فصدتكم تلك الأماني وغيرها من الأمانيّ الحمادعة عن التفكير فيا يدعو إليه الإسلام، وعن الاعتبار بـا ترونه من معجزات النبي
 ما كانوا عليه في الدنيا هو الباطل لما يعاينونه من عذاب القبر.
 الشيطان بـا زينه لكم من عفوه ور حتهه، وما أنساكم إياه من عذابه وشدة انتقامه.

 و مسكنكم يوم القيامة وَآلنَّارُ هِيَ مُوْلَنُكُمْ أي هي ناصركم إن كانت تستطيع نصركم وذلك على سبيل السخرية بهم، كما في توله تعالى وَوإِن يَسْتَغيثُوا يُغَاثُواُ بِمَآءٍ كَكَمْهُهِلِه ("الكهف: [YQ]، وتيل المعنى: النار أولى بكم من أي منزل آخر تأوون إليه، وبهذا قال الطبري (r) فعلى هذا يكون القول على الحقيقة، ولكن القول الأول أقرب إلى معنى هذه الكلمة.

## ؤوَبِئُسَ ألْمَصِيرُ أي بئست النار مرجعا ومآلا.

## * * *


.IVA/YY (Y)
(Y) جامع البيان (YA/YV)

## 9- موقف المنافقيـن من إجلاء بني النضيـر

النص القرآني في ذلك:










بيان من نزل فيه النص:
ا- أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن جاهد أنه تال في توله تعالى وأَلَّمْ تَرَ


وأوس بن تيظي" ."
r- وأخرج ابن هشام عن ابن إسحاق قال:وكان رهط من عوف بن الـخزرج- منهم

عدو الله عبد الهه بن أبيّ ابن سلول،ووديعة، ومالك بن أبي قوقل، وسويد، وداعس،قد بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا وتُنَّعوا فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن - أخرجتم خرجنا معكم

والذي يؤخذ من بجموع الروايتين أن هذه الآيات نزلت في رهط من المنـافقين مسنهم عبد الله بن أبيّ، ورفاعة بن التابوت، وعبد اله بن نبتل، وأوس بن قيظي، ووديعة ومالك
 ويَعدونهم بالنصر.
وقت نزول هذا النص:

تبين لنا ما سبق أن هذه الآيات نزلت في إجلاء بني النضير، وقد اختلف المؤرخون في
تحديد وتت إجلائهم هل كان تبل أحد أم بعدها؟

واختاره البخاري " وذكر ابن إسحاق أنه كان في سنة أربع وقد حدده ابـن هـشام بأنـه في شهر ربيع من تلك السنة"
ومما يؤيد قول ابن إسحات أن سبب إجلاء بني النضير، كان محـاولتهم الغــدر بـالنبي造 شهداء بئر معونة كما سيأتي في تصوير الموقف وتـد كانـت حادثــة بئـر معونــة بعـد أحـــ بالاتفاق (i) فتكون هذه الآيات قد نزلت في أوائل السنة الرابعة للهجرة.
(1) السيرة النبوية



تصوير الموقف الذي نزل فيه النص:

 ولكنهم مل يفوا بوعدهم إياهم، وكان من خبر بني النضير فيها أخرجه ابن هشام عـن ابـن إسحاق وفيا أخرجه الواقدي في مغازيه أن النبي
 استعنت بنا عليه، وتعد النبي
 السلـهاء با أرادوا، فرجع إلى المدينة ولـت به أصحابه لما استبطأوه ه




 حلفاؤكم من غطنان.

وأرسل ابن أبيّ إلى كعب بن أسد زعيم تريظة يكلمه في أن يمد أصحابه، فقال: لا ينظض من بني قريظة رجل واحد العهد. فيّس ابن أبيّ من قريظة وأراد أن يلحم الأمر فيا بين بني النضير ورسول الش هِ
(1) وما من بنب عامر وكان معه| عقد من رسول اله وجوار، ولم يعلم به عمرو بن أمية، وإنا قتلهـا ليثأر لقتلى المسلمين في بئر معونة الذين تتلوا على يد أولكك القوم (سيرة ابن هشام 1 /Y 10 ).

عدم الجلاءء، وقد حاول سلام مشكم أن يثنيه عن عزمه فأبى إلا القتال، وانخدع بوعد
 فاصنع ما أنت صانع، وأمره أن يأتي ابن أبيّ فيخبره برسالته إلى محمد، ويأمره بتعجيل ما وعد من النصر، نجاء جُدَي إلى رسول اله له أخوه، فكبَّ رسول الشَ
 ليخرج مع النبي ثم خرج إليهم النبي على أن يجلوا عن ديارهم، ولا يأخذوا معهم إلا ما ملت الإبل ماعدا السلاح، فخرجوا (1)

- إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام

وهكذا أوتع الش باليهود فخسروا أموالمم وديارهم بسبب غدرهم واعتحدهم على وعود المنافقين الكاذبة، وما كان المنافقون يريدون فم هذه النتيجة وإنـا كانوا يريدون إلحاق الضرد بالمؤمنين، فرد اللّ كيدهم في نحورهم ونصر رسوله والمؤمنين. بيان مفردات النص:
رهبة: الرهبة المخافة مع التحرز والاضطراب '(ل) بأسهم: البأس الشدة في الحرب، والنكاية بالعدو (r)
وبال: الوبال الشدة والثقل، ولمراعاة الثقل قيل للا'مر الذي يخاف ضرره وبال (2)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المفردات في غريب القرآن، القاموس المحبط. } \\
& \text { (r) نفس المصدرين السابقين. }
\end{aligned}
$$

بيان معنى النص:
قال تعالى ؤأَمَّمَ تَرَا الاستفهام للإنكار، ولم للنغي ونفي النفي إثبات، فالمعنى قد



尾
 الوعود المؤكدة بالأيمان وهم لا يريدون الوناء با وُوَأَلَّهُ يَشْهُهُهِ يعلم باطن أمرهم حال






 نفاقهم لظهور كفرهم.


المنافقون يٌ القرآن الكريهم
أي أَنْ ما يشعرون به من الحوف منكم في باطن أمرهم أكثُ مكا يشعرون به من خوف الله، ولذلك أصبحوا أمامكم جبناه، لا يستطيعون لقاءكم بل يتقون بأسكم؛ بينها لا يتقون
 أشُد من خوفهم من اله بسبب أْنم قوم لا يدركون عظمة الهُ عز وجل فلا يقدرونه حت قدره،أما المنافقون فلأنهم لا يؤمنون به حقا،وأما اليهود فلان إيانمه بالهُ قد ضعف جدا، حتى أصبحوا جريئين على ارتكاب المعاصي، وعلى تغيير شرع اله، فانتزعت من تلوبهم مهابة اله عز وجل والشعور برقابته عليهم،ومتى تضاءلت في قلب المؤمن مهابة اله حلت عحلها مهابة الناس،و كللا عمر القلب بالحوف من الش انتزع منه الحوف من الناس . ثــم بــين سـبحانه النتـائج المترتبــة عــلى رهبـتهم الــشديدة مــن المــؤمنين بقولــه

أي لا يقاتلكم اليهود والمنانقون بجتمعين إلا في ترى عصصنة بأنواع التحصين التي تُنع وصول المقاتلين إليها، أو من وراء جدر تقيهم حر السلاح، وذلك لفرط رهبتهم مـنـكم وشـدة حرصـهم عـلى اسـتيفاء الحيـاة، كـــا تــال تعـالى في وصـف اليهـود وؤَلَتَجِلَّهَّمُم

 وَبَأْسُهُم بَيْنهُمْ شَدِيدُّهُ أي حرب بعضهم لبعض شديدة فلا يغرنكم اجتاعهم
على حربكم.
 وقلوبهم في الحقيقة متفرقة مختلفة الاتجاه، وهذا هو شأن الكفار جمعيا فلا يمكن أن

يتحلوا اتحادا كاملا لانعدام المدف الواحد الذي يمكن أن يجمع بينهم؛ فكل فريق منهم يسعى لمصلحته، ولو أضر بمعلحة الفريق الآخر، بخلاف المؤمنين فإن هم هدفا أعلى يخذمونه جميعا وهو إعلاء كلمة الش جل وعلا، وخدمة هذا المدف لا تفضي إلى التناحر والاختلاف، بل تستلزم التآلف والوفاق.
 أنهم توم لا يدركون الرابطة الوحيدة التي يمكن أنْ تربط بين تلوب البشر وهي الإيهان باله تعالى إيلانا حقا، والجهاد في سبيل إعلاء كلمته. ثم ضرب الش سبحانه المثل للؤلاء اليهود الذين نقضوا العهل، بمن سبقهم إلى ذلك

 وبها قال ابن عباس (1) كفار مكة، وبها تال بجاهد كا أخرج ذلك عنه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح (") والآية منطبقة عليهم جميعا، لأن الكل ذاقوا وبال أمرهم إما بالجلاء أو بالهزيمة، ولكن انطباتها على يهود بني قينقاع أظهر لأن وجه الشبه بينهم وبين بني النضير يتمثل في نواحي عديدة، كالغدر ونتض العهد بخلاف كفار مكة.

المعنى: مثل هؤلاء اليهود في نقضهم العهد ومحاربتهم اله ورسوله كمثل اليهود الذين نقضوا العهد من قبلهم قريبا، وهم يهود بني قينقاع، فنالوا العقوبة الشُديدة جزاء غدرهم ونقضهم العهد، حيث أجلاهم النبي مُ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان } \\
& \text { ( المرجع السابت (Y)/Y^). }
\end{aligned}
$$

المنافقون هِ القرآن الكريهم $\qquad$

وهو عذاب النار جزاء كفرهم بدين الله وعحاربتهم رسوله والمؤهنين، وسينال هؤلاء اليهود من بني النضير من العقوبة ما نال سلفهـم من بني ثينقاع. ثم ضرب الله سبحانه المثل لتُغرير المنافقين باليهود، وانخخداع اليهود بهم بتوله تعالى


(1)

ابن جرير من طريت ابن أبي نجيح

 ذكره إياها من باب الاستشههاد به، لا أن هذه القصة هي المرادة بالآية كـا قال ابن كثير: (اوقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمشال لمذا المثل، لا أنها المرادة
(r)

وحلها بالمثل بل هي منه مع غيرها من الوتاتع المشاكلة لما"| .
وما ذكره بعض المفسرين من أن المراد استغواء الشيطان كفار مكة يوم بدر، هو ما يلخل في معنى الآية أيضاً.

المعنى: مثل هؤ لاء المنافقين في تغريرهم حين| وعدوهم بالنصر تُم خذلو هـم لـا حان وقت الوفاء بالوعد، كمثل الشيطان في تغريره بالإنسان حيث زين له المعاصي وكرّه إليه الطلاعات، حتى أوقعه في الكفر بالله فلما حُمَّ القضاء وحان وقت العقوبة تبرأ منه وأظهر


(Y) جامع البـان 9 (Y^)
(Y) تفسير ابن كثير / / /Y

411
 الحلود في نار جهنم، وذلك هو جزاء الظالمين جميعا، الذين يظلمون الناس بصدهم عن سبيل الهّ والذي ظلموا أنفسهم فوتعوا في حبائل هؤلاء الشياطين. * * *

## -1- تُتاقّل المنـافقين عز الجهاد في سبيل الله وتشرعهم في إشاعة أخبـار الحرب

النص القرآني:
























 بيان من نزل فيه النص : 1- أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن بُاهد في قوله وَوإِنَّ بِنُمُدْ لَمَن




(المرجع السابق 179) (Y)
(1)

- في المنافقين، وبجا قال جهور المفسرين r- قال ابن جرير: حدثنا عممد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي قال أخبرنا الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس: (أن عبد الرمن ابن عوف وأصحابا له أتوا النبي فللم آمنا صرنا أذلة ! نقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، فللما حوَّله الهّ إلى المدينة أُمر
 الآية" وأخرج هذه الرواية النسائي بسند ابن جرير كما أخر جها الحاكم وقال: صحيح
(r)

على شرط البخاري ولم يخرجاه وأثره الذهبي" "
 الآية قد نزل في جماعة من أصحاب النبي هِ أنَ يأذن لمم به ليدانعوا عن أنفسهم فأُمروا بالكف عن القتال، فلما فُرض عليهم ضعف بعضهم وكفواعن القتال.

وظاهر هذه الرواية أن الذين طلبوا الإذن في القتال وهم عبد الرممن بن عوف وأصحابه هم الذين كفوا عنه بعد ما أمروا به، وهذا يتنافى مع فضيلة هؤلاء الصحابة وما
 عن غزوة غزاها النبي هِ فَ




- إسنادها من ليس على شـر ط الصشحيح

وقال محمد عبده: إنني أجزم ببطلان هذه الرواية مها كان سندها، لأنني أبري
السابقين الأولين كسعد وعبد الر هن مما رموا به (ت)
وقد سبق تصحيح هذه الرواية من الحاكم والذهبي، كما ونَّق رجال السند ابن حجر في تراجهمم فلا داعي إلى رد هذه الرواية أو تضعيفها مادام أنها قد رويت بسند صحيح' نيمكن أن يقال في تأويلها إنه لا يلزم من كونهم كفوا عن القتال أن يكون منهم عبدالر ممن بن عوف، إذ يكتمل أن يكون الذين كفواعن القتال بعدما أمروا به هم بعض أصحابه من تقاعس عن المجرة أو رجع من المدينة بعد أن هاجر خوفا من الجهاد بعدما شرع، والآية صريكة في أن الذين كفوا عن القتال هم بعض الذين طلبوه، أما التسرع في رد الروايات من غير بحث في سندها نهو خطأ وغخالف للمنهج الصحيح، فالواجب علينا أن نبحث في سند الرواية أوَّلا، فإن كان مردودا رددناها ولا حاجة إلى البحث فيها، وإن كان مقبو لا قبلناها وحاولنا تفسيرها بشكل لا يتعارض مع الأصول الثابتة المشهورة، ولما كان من الأصول المقررة نزاهة فضاءء الصحابة عن مثل ما يتضمنه ظاهر هذه الرواية



الهّ تبارك وتعالى هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم (ت)

- أ أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد أنه قال في قوله تعالى: وألَّرَ

> (1) عـاسن التأويل / / • \& ا.
> (Y) المنار
> . IV 1/0 جأمع البيان (r)
 ما بين ذلك في اليهود '.

 ما تدل عليه الرواية السابقة من كون هذه الآية قد نزلت في الذين كنوا عن التتال من هذه الأمة، إذ أن اله سبحانه قد عنى .با اليهود ولكن على سبيل ضرب بالمثال لمن تقاعس عن الجهاد من هذه الأمة.

 ابن أبيّ وأصحابه الني تِلفوا عن المتال في أحد، وقالوا للذين قتلوا: ولَّوُ كَنُوأ عِندَنَا


ال - ورُوي عن الحسن وابن زيد أنها نزلت في اليهود وذلك أنهم كانوا قد بُسطط عليهم الرزق، فلل تدم النبي
 وهاتان الروايتان بغير سند ولكن معنى الآية ينطبق على مدلولما، ولا مانع من أن تكون الآية نازلة في اليهود والمنانتين معا، لأنمر جيعا كانوا يتشاءمون بالنبي وينسبون حدوث المكاره هم إلى قدومه وتدبيرهللامور .
(1) جامع البيان (Y) (1)


 الآية أن النبي تعالى نقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل، لقد قارفَ الشُركُ وهو ينهى
 ذكر هذه الرواية ابن الجوزي والرازي والألوسي بغير سند" ويكفي في بيان ضعفها أنها عن مقاتل بن سليهان بن بشير الأزدي صاحب التفسي؛ وقد قال عنه ابن حجر في التقريب: كذبوه وهجروه ورُمي بالتجسيم.

9- أخرج ابن جرير من طريق أسباط عن السدي أنه قال في قوله تعالى:
 هؤ لاء المنافقون الذين يقولون إذا حضروا النبي جَ (") خرجوا من عنده غيرت طائفة منهم ما يقول النبي


 عنده

ويؤخذ من هاتين الروايتين أن هذه الرواية قد نزلت في المنانقين وبهذا قال جمهور

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVA/0 جامع البيان (Y) } \\
& \text {. IVA / / جالمع اليان (Y) }
\end{aligned}
$$

YA1

> (1)

1 ا - أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عمر
 قلت: يا رسول اله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى "يقولون: طلق رسول الله باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول اله「



 السياق، حيث إن هذه الآية ضمن آيات المنافقين، ولكن الحديث الذي رواه مسلم أصح من هذا، وقد صرح فيه عمر رِّ
 مدلولها عليهم، ولو قلنا إنها نزلت في شأن المنافقين ونزلت مرة ثانية في شأن المسلمين لـا كان بعيدًا لوتوع مثل ذلك في آيات أخرى.


$$
.81 / 0
$$

(Y) أي يضربون بها الأرض كفعل المهوم الفكر - -نتح الباري (Y) (r) صصحيح مسلم، كتاب الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء (ص 0،0 1 ).


Y ا عباس رَّ الصغرى في ذي القعدة" فللا بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت نخرج رسول الش سبحانه بأس العدو ولم يوانقهم أبو سفيان، وألتى الله تعالى الرعب في قلبه ولم يكن قتال يو مثّذ وانصرف رسول الش (')

## وتت نزول هذا النص:

ما تضمنته هذه الآيات يترجح أنها نزلت بين غزوة أحد وغزوة بدر الآخرة (T) فقد ذكر فيها تحذير المؤمنين من أعدائهم، حيث أمرهم الله سبحانه أن لا ينفروا إلا جتمعين حتى لا يتصيدهم أعداؤهم، وقد كانت المدينة في تلك الفترة مهددة من اليهود والمنافقين والأعراب بسبب إصابة المؤمنين في أحد، كما تتضمن هذه الآيات بيان تَلف المنافقين عن القتال، وأبرز معركة ظهر فيها هذا التخلف هي معركة أحل، وما تتضمنه فرحهم بدصاب المؤمنين، وتشاؤمهم بالنبي (1) وما يزيد الأمر وضوحا أن اله سبحانه قد رتب على هذه الآيات جميعها قوله تعالى:
 الآخرة كما سبق في رواية ابن عباس (\%)
( ( المشهور أن ذلك كان في شهر شعبان كما تال ابن إسحاق (السيرة النبوية Y/Y\&V).
(Y) روح المعاني /r /0.
(r) سـيت بذلك تييزا الما عن بدر الكبرى وعن بدر الأول التي مي تبل بدر الكبرى.

وقد كانت غزوة بدر الآخرة في شهر شعبان من السنة الرابعة كا قال ابن إسحاق (1) وقال الواقدي إنا كانت في شهر ذي القعدة من هذه السنة (") وقد ضعفه ابن كثير (") وتد وافق ابن إسحاق في تحديد كونها في شعبان موسى بن عقبة إلا أنه قال في سنة ثلاث، ذكره ابن كثير وقال: وهذا وهم فإن هذه تواعدوا إليها من أحد وكانت أحد في شو يوال من سنة - ثلاث كا تقدم واله أعلم

ولعل قول موسى بن عقبة مبني على اعتبار أن التاريخ يبدأ من محرم الذي بعد الهجرة بناء على إلغاء الأشهر التي تبل ذلك فتكون حوادث السنة الرابعة مثلا في السنة الثالثة، وهذه الطريقة سار عليها قليل من المؤرخين كا سيأتي لذلك أمثلة أخرى.

## تصوير الموقف الذي نزل فيه النص:

كان العرب في الجلاهلية يتصفون بعدم احترل الأذى، فكانت تقوم بينهم الحروب الطاحنة لأتفه الأسباب، وتد تستمر منات السنين، وتصبح عادة يألفها الكبير وينشأ عليها الصغير.

ولما جاء الإسلام وانتشر في مكة كانت القوة المادية بيد الكفار فكانوا يعذبون من تحت أيديهم من المؤمنين، حتى حصل من بعض هؤلاء المؤمنين اللذمر من تلك الـلال فكانوا يودون لو أذن الشه لمم بالدفاع عن أنفسهم، ولكن لم يكن من مقتضى الـلـمة الأذن

هم بذلك في ذلك الوتت (`)
(1) السيرة النبوية
(Y) مغازي الواتدي 1 (Y \&
( البداية والنهاية \&/



وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج كسائر العرب قد قامت بينهم الحروب الجاهلية، التي أصبحت عائقا كبيرا وسدا منيعا بينهم ويين التآلف واجتلمع الكلمة، وقد


[الأنفال: צ7].
وقد شذ عن هذا التآلف طائفة منهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ظنا منهم أن أمرهـم سيخفى، وأنَّ باستطاعتهم أن يعيشوا مع المؤمنين بأمن وسلام، فلمل أُمروا بالجهاد في سبيل الله تثاقلواعن ذلك وحاولوا أن يوقعوا الخلل في صفوف المؤمنين، وكانوا يترقبون نتائج المعركة إذا خرج المؤمنون للقاء أعدائهم، فإن أصيب المؤمنون فرحوا وهملوا رأيهم في القعود عن القتال، وإن انتصروا وظفروا بالغنيمة تأسفوا على قعودهم وتمنوا أن يكونوا خرجوا مع المؤمنين حتى يأخذوا نصيبهم من الغنيمة. وقد أصبح هذا النفور من الجهاد واضحا من تصرفات المنافقين المتكررة في تثاقلهم عن المهاد في سبيل الشه وتثبيطهم المؤمنين عنه، كالذي وقع منهم في معركة أحد حينا انخذلوا عن المؤمنين بعد ما واجهوا عدوهم، وتد ذكر الهّ سبحانه اعتراضهم على فرضية

 حَكِيمٌه [عمد: • ب] وذلك لأنهم لا يؤمنون بالإسلام إيانا حقا، بل يتظاهرون بتطبيت التُكاليف الشُرعية التي لا مشقة فيها عليهم، ويتضجرون من الجهاد في سببل الله لأنهم يقفون حياله بين أمرين: إما آن يُقْدموا على تنفيذه وهذا أمر يشق عليهم كثيرا لأن فيه احتملل زهوق أرواحهم، وإما أن يتقاعسوا عنه وفي هذا انكشاف أمرهم.

ولما فرض المتال قام النبي الكبرى، ولم يكن ذلك ليكشف المنانقين ويظهر حقيقتهم لأن تلك السرايا لا تستوعب
 إلا عدد قليل، فللم خرجت قريش لغزو المسلمين في عقر دارهم كان لزاما على المسلمين
 حينز رجعوا إلى المدينة قبل نشوب المعركة، نطبقوا بذلك تذمرهم من فرضية المهاد في سبيل الشّ عمليا.

ثم لا ظهرت نتيجة المعركة لغير صالح المُّمنين أظهر المنانقون تشاؤمهم من النبي

 فارقوا مركزهم ناصيب المؤمنون بسببهم.

وهذا التشاؤم من النبي هِ هِ
 نفاقهم، ويشبه هذا التشاؤم منهم ما سبق ذكره في بيان من نزل فيه فيه النص من تشاؤمهم بالنبي وبعد أن أصيب المسلمون في معركة أحد نارت المدينة بالنفاق، ونشط اليهود في
 بملاحقة تريش إثر انتهاء المعركة حتى بلغ مراء الأسد، ليظهر لأعدائه المحيطين به توة



أما الأعراب نقد تقدم بيان غدر قبائل عضل والقارة وهذيل بأصحاب النبي يوم الرجيع، ومُن غدر بالمؤمنين من الأعراب في هذه الفترة قبائل بني سُليم من عُصيَّة ورِعْل وذكوان بقيادة عامر بن الطفيل، وكان من خبرهم أن أبا البراء. عامر بن مالك قدم على النبي وعقد لمم أبو براء جوارا، نغدر بهم عامر بن الطفيل، واستصرخ عليهم بني عامر فلم يكيبوه حتى لا يخفروا جوار أبي براء، فاستصرخ عليهم قبائل بني سليم من عُصيَّة ورغنل وذكوان فأجابوه إلى ذلك وقتلوا أصحاب رسول اله . ${ }^{(1)}$

وأما اليهود فقد حاول بنو النضير منهم الغدر برسول اله منهم وكان ذلك سببا في إجلائهم. أما المنانقون فلم يظهر منهم مقاومة بالقوة لأنم يخشون سطوة المؤمنين، ولكنهم ضاعفوا عملهم في الكيد لرسول الشه يأتون إلى النبي عداوة الإسلام وأهله، فإذا خرجوا من عنده أظهروا مكنونات خملئرهم، وأطلقوا العنان لقرائحهم كي تجود با تَليه عليهم قلوبهم المليئة بالأضغان، والنوايا السيئة وصاروا يكتمعون ليلا لتدبير المكائد والمخططات الأيمة التي يحاولون بها الإساءة إلى رسول الش


كا نشططو في بث الأراجيف في بجتمع المؤمنين بتضخيم قوة الكفار في أعينهم' وكشف المبهات الحربية المتعددة التي على المؤمنين أن يواجهوها كلها إذا استمروا في

المنافقون يِ القرآن الكريم
التزامهم بهذا اللدين ليثيروا ين تلوبهم الفزع، ويدُّوا من إتدامهم على المجاد، ولعل هذا
 تدل عليه رواية ابن عباس السابقة.

ومما يؤيد ذلك ما أخرجه موسى بن عقبة عن الزهري وابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الش

الناس يثبطونهم فسلَّم الشأولياءه وخرج المسلمون صحبة رسول الله ولا شك أن بجتمع المدينة يضم بعض الضعفاء، وهؤلاء ينخدعون بأراجيف المنافقين

- ويقعون في حبائلهم

بيان مفردات النص:
(Y)

انفروا: النفر الانزعاج عن الشيء واللى الشيء ،، والمراد هنا الإسراع بالخُروج اللى

ثُبات: جمع يُبة وهي العصبة من الفرسان، كا ذكر في القاموس، ويؤيده ما أخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس تُّ
(r)

- متغو تين


(1) البداية والنهاية \&/
( المفردات في غريب القرآن.

(1) ( 170 . جامع البيان

قال الجمههور (1المعنيان متلازمان نمن ثبط غيره عن اللخووج لا بد أن يتخلفه، ومن تخلف ثُبط غيره بتخلفه وإن لم يقصد ذلك.

هتاع: المتاع هو انتفاع متدل الوقت يقال متعه الله بكذا وأمتعه به، وسُمي الانتفاع باللدنيا متاعا تنبيها إلى أنه في جنب الآخرة غير معتدّ به، وأصله من المتوع وهو الاهتداد و والار تفاع يقال متع النهار ومتع النبات إذا ارتفع (1)

فتيلا: الفتيل هو الحبل الرقيت الذي في شت النواة، سُمي بذلك لأنه على هيئة الحبل المفتول

بروج: البّروج هي القصور كا قال بجاهد وتّادة •"
مشيدة: أي مطولة بارتفاع كا قال الزجاج، وتيل مطلية بالشيد وهو الجص، وبهذا قال عكرمة "ْ والأول أنسب لسيات الآية لأن المقصود كون القصور محصنة بالارتفاع.. بيَّت: التبيت تدبير الالمر ليلا"'.

يتدبرون: التلبر في الأصل التأمل والنظر في أدبار الأمر وما يؤول إليه في عاقته ومنتهاه، ثم استعمل في كل تأمل ')

$$
\begin{aligned}
& \text {. المفردات، القاموس }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المرجع السابق AV/0. } \\
& \text { (1) المفردات، القاموس، مقايسس اللغة. } \\
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$

يستنبطون: الاستنباط هو. الاستخراج يقال استنبطت الركية إذا استخرجت ماءها ."(8)
تنكيلا: التنكيل إنزال العقوبة بالغير بشكل يجذر منه غيره .

## بيان معنى النص:


 سبيل اله ؤُبُّاته أي جماعات متفرقين وأُوِ آنفِرُوأ جَمِيعًا أي بجتمعين جيشا واحدا، وذلك على حسب ما تقتضيه مصلحة الحرب، ولا تقعدوا عن الجهاد كا يفعل المنافقون.
 أي ليثبطن عن الحروج للجهاد في سبيل اله، إما بالتخلف عنه وإما بالتنفير منه، وهؤلاء هـم المنافقون كا سبق.

 أي قد أنعم الهّ عليً إذ تعدت ولم أحضر المعركة معهم فيصيبني ما أصابهم من القتل

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المفردات، القاموس. }
\end{aligned}
$$


 السلاح نتط وإنما الخذ السلاح من لوازم الهذر.

## المنـافقون بعد أحـل



 أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي عروبة عن تـادة أنه تال في هذه الآية: قول حاسد ""
 أحرزه المؤمنون من غنائم الأعداء: يا ليتني خرجت معهم حتى أظفر بطا ظفروا به من ذلك المال الكثير.

فهذه هي نظرة المنانتين إلى الجهاد في سبيل الشه، نهم لا يريدون به إعلاء كلمة الهّ، وإنظا يريدون أن يتوصلوا به إلى كسب الدنيا نتط، نإذا تخلفوا عن الجهاد وأصيب المؤمنون فرحوا واغتبطوا لسلامتهم من تلك المصيبة، وإذا التصر المؤمنون وغنموا حزنوا

لنوات الغنيمة، وحسدوا المؤمنين عل ما نالو| منها.
وإذا كانت هذه هي نظرتهم للجهاد في سبيل الها فإنهم لن ينفعوا المؤمنين بشيء إذا خرجوا معهم بل يكونون عبئا عليهم ومصدرا لفشّلهم، وإذا كان الأمر كذلك
 ينتصرون على الأعداء وإن كانوا تلانل لان اله معهم، فليقْدموا على التقال في سبيل الشّ




المنافقون يِّ القرآن الكريـم $\qquad$
 عليه من الغنائم في الدنيا بالذي يمنع عنه ثواب الله في الآخرة لأن فضل اله كبير. تم ذكر سبحانه للمؤمنين ما يحثّهم على قتال الكفار؛ حيث ذكَّرهم بإخوانهم المؤمنين الذين يعيشون تحت وطأة الكفار ولا يستطيعون الـُلاص منهم نقال تعالى وُوَمَا لَكُمْ لَا

 وَآجْعَل لَّنَا مِن لَّلُنلَكِ نَصِيرًا والمراد بالقرية في الآية مكة المكرمة كها قال ابن عباس , طريق ابن أبي نجيح "(r) وأخرجه عن السدي من طريق أسباط •" المعنى: وما بالكم أيها المؤمنون لا تقاتلون في سبيل الله، وني سبيل استنقاذ إخوانكم المؤمنين الذين استضعفهم كفار مكة نحبسوهم وحاولوا فتتتهم عن دينهمه من الرجال والنساء والولدان الذي يدعون ربهم بلهف وشوق أن يهيي هم من يتولى أمرهم من المؤمنين بدلا من هؤلاء الكفار، وأن هrئ لهم من ينصرهـم على هؤلاء الكفار الذين ظلموهم؟؟ ثم ذكَّر اله سبحانه المؤمنين بحقيقة الهدف الـذي مـن أجلـه يقاتـل المـؤمن والكــافر تصحيحا لتصيورهم نحو حقيقة الجهاد في سبيل الش، واستنهاضـا لعـزائمهم حيـث تـال


(ب) المرجع السابق 1710.

آلطَّغُوتِيُ ولا يستوي هؤلاء وهؤلاء، فالمؤمنون يـقاتلون لـياة أخرى غير هـذه الحيـاة، والكفار يقاتلون استبقاء هلذه الحياة، ولهذا فإن الكافر حيـنما يقاتـل لا يقاتـل وهـو يريـد الموت، وإنظا يقاتل ليدنع عن نفسه الموت نهو مشغول بالــدفاع عـن نفـسه أكثــر مــا هــو مشغول بالهجوم على عدوه، بخلاف المؤمن نهو يقاتل طلبا للـشهادة ولـذا فهـو لا يهـتم بالدفاع عن نفسه، وإنـا ير كـز اهتلامـه في الهجـوم عـلى عــدوه والفتـك بـهـ، والمؤمنـون موصولون بنصر الله وتأييده، بخلاف الكفار فـإنهم معـاقبون مـن الله بإلقـاء الرعـب في قلوبهم وزلزلة كيانهم، ولهذا حض اله المؤمنين في آخر هذه الآية على قتال الكفــار بقولـه
 وعرفتم أنكم أيها المؤمنون موصولون بقوة جبارة تهيمن على هـذا الكــون ومــا فيـه، وأن الكفار موصولون بقوى ضعيفة لا تَلك لنفسها نفعا ولا خرا، نأقْدموا على قتـالهم بعـزم وقوة فإنهم ضعفاء جبناء، هم ومن ركنوا إليه ولن يضركم مكرهم وإن اجتمعوا علـيكم مادمتم متمسكين بحبل الش المتين.
ولا كان بعض أفراد هذه الأمة مندفعين إلى القتال قبل أن يُغرض عليهم، فلل فرض عليهم تذمروا منه وتقاعسوا عنه، وكانوا في ذلك يُشْبهون بني إسرائيل الذين قال الله



 ذكر الله خبرهم لنبيه على سبيل التعجيب من أمرهم ليكون في خبرهم عبرة لمن تكاسل



من نبيهم أن يأذن لمم بقتال الأعداء، فكان يأمرهم بأن يكفوا عن القتال لأنه لم يكن وقته المناسب، وأن يهتموا بتنفيذ التكاليف التي كلفهم اله بها، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة


 أَشَلَّ خَشْيَةُهُ أي بل إن خونهم أحيانا من الناس يزيد على خوفهم من الله وُوَقَالُوانهِ

 بالراحة ولو وقتا قليلا، وقد سبق في بيان من نزل فيه النص الرواية عن ابن عباس وبجاهد
 وقد أمر الهة نبيه حِّ المنحرف، بييان أن أمدهم في هذه الحياة الدنيا تصير، ومتعتهم فيها قليلة، فلن يخلدوا فيها

 الحياة الدنيا ؤلِّمَنِ اتَتَّىَّه عذاب اله تعالى وسخطه فآمن به، لأن نعيم الآخرة عظيم خالد، أما من لم يتق عذاب الهّ تعالى واستمر على كفره وعناده فإن الآخرة شرّ له، لأن
 كاملا ولا تُنقصون منه شيئا حتى ما يساوي الحيط الرقيق الذي يكون في شُ ئق النواة. وإذا كتتم تتقاعسون عن المهاد خونا من الموت فإن الموت سيدرككم لا محالة وأَئْتَمَا


المنيعة.
ولما كان بعض أتباع النبي
إذا حلت بهم نكبة كثف الش أمرهم بقوله:

 والقحط في السلم وِيُقولُوأ هَنِّهن مِنْ عِندِكَ عَّ أي بسبب سوء تدبيرك للمعركة بالنسبة للهزيمة، أو بسبب قدومك علينا بالنسبة للقحط تشاؤما منهم بالنبي والمشهور تشاوٌوهم بالنبي
 إيجادا وتقديرا، فهو الذي أو جدها وتدَّرها على العباد، على ما تقتضيه حكمته وإرادته؛ فليس لي أثر في وقوع شيء من ذلك.



القرآن؟





نفس المصيبة التي نسبها المنافقون إلى رسول الله



 الله إليهم لمدايتهمه لا أنك سبب في وتوعهم في المصائب والبلايا، وإنها يتهمك بذلك من لا يؤ من بك ويحسدك على هذا المقام الشُريف \$وَكَكَىْ بِألنَّهِ شِّهِيُّاهِ على أنك رسول منه إلى البشرية، ولن يردَّ شهادة الش إلا مكابر معاند.
屋
 ومن أعرض عن طاعة الرسول أنت أيها الرسول فأعرض عنه نا أرسلناك عليهم حفيظا، تحفظ أعالفم وإنها أرسلناك رسو لا مُبَلٌّا عن الها
وبعد أن ذكر سبحانه أنَّ من لوازم الإترار برسالة محمد أن من أتباعه الذين يقرون برسالته من يظهرون طاعته فإذا خرجوا من عنده أظهروا
 ألَّذِى تَقُولُه أي ويقول هؤلاء المنافقون: لك منا أيها الرسول طاعة فيا تأمرنا به، فإذا خرجوا من عندكُ اجتمعت طائفة منهم ليلاُ نتآمروا على العصيان والكيد للموٌ منيّن. والضمير في قوله وتَقُول ؛ يَتمل أن يكون عائدا على النبي

الذي تقوله هم، وتد ذكر ابن جرير هذا التفسير عن بعض السلف ("، ويحتمل أن يكون عائدا على الطائفة، أي دبرت تلك الطائفة من المنافقين في حال غيبتم عنك خلاف ما تقوله لك من الطاعة وبجا قال الز غشري "()، وابن كثير ()

وهذان الاحتمالان متقاربان من حيث المعنى العام إذ أن مؤدّى الاحتمال الأول أنهم يظهرون الطاعة أُمام النبي به، وإنا يكون تغييره بالعزم على العصيان، وهذا هو ما يفهم من الاحتحل الثاني إذ أن الكلام الذي قالته هذه الطائفة للنبي \$1 ذلك هو العصيان.
 والكيد للمؤمنين فيجازيهم عليه.

وَوَتوَكَّلْ عَلَى آلّةِّهِ أي اعتمد عليه وأسند أمورك إليه، فإنه سيكفيك شر أعدائك جميعا ومنهم هؤلاء الأعداء المتسترون بإظهار الإيان.

وأَكَفَّ بِألّهِّ وَكِيلاً أي كفى به معتمدا لمن اعتمد عليه وأسند أموره إليه.
ولما كان الدافع فم إلى عدم الإيلان بالإسلام شكهم في رسالة النبي هِ القُرآن منزل من عند الش، بين اله سبحانه فم ما يرفع عنهم هذا الشك في القرآنْ، الذي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1v^-IVv/0 جامع البيان (1) } \\
& \text { (Y) الكشّاف 1/ } 7 \text { (Y) } \\
& \text {. } 07 Y \text { / / تفسير ابن كثير (Y) }
\end{aligned}
$$

المنافقون ين القرآن الكريـم

هو المعجزة الكبرى لرسول اله أيشكون في أن القرآن منزل بن عند اله نلا يتأملونه ولا يمعنون النظر فيه ليروا هل هو مشابه لكلام البشر فيحتمل أنه من عند محمد كلام البشُر فلا يكتمل إلا أنه من عند اله؟
ثم أشار سبحانه إلى ما يميزه عن كلام البشُر بقوله واوَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيرِرِ آلنَّهِ

 الصدق عن بعض أخباره، ولا يكون كله على مستوى واحد في البلاغة العالية والبيان الرفيع، ولوجدوا التناتض في بعض أحكامه إلى غير ذلك من العيوب التي تنتاب كلام البشر دائي)، نهل وجد هؤلاء المنافقون شيئا من الاختلاف في لفظه أو معناه أو صدق

أخباره؟
لقد رأوا أن القرآن قد أخحبر النبي سرٌّا، بل إنه تد وصف أحاسيسهم وخلدجات نفوسهم مما تد يخفيه بعضهم عن بعض، فلم يكن القرآن في ذلك عخالفا للواتع في جميع ما كشفه من أحوالهم، أفلا يستدلون بذلك على أن القرآن كلام اله؟! ولو كان من عند النبي في كشف أحوالفم الحفية بكل تفاصيلها لان البشر لا يعلمون الغيب، وإنها يلركون بعض الظواهر عن طريق الفراسة وملاحظة القرائن ما يرشدهم إلى أخذ الحيطة والحنر من أعدائهم، لا أنهم يعلمون بذلك تفاصيل ما يجرى عليهم من أعدائهم من المكائد الخفية. ثم بين سبحانه وتعالى تسرعهم في نشر الأخبار المهمة، التي تد يكون في نشرها ضرر بالغ على الأمة، كأخبار الحرب حيث تال تعالى وَإِذَا جَآَهُمْهُ أي وإذا بلغ أولثك
 الأمن كانتصار سرية من سرايا المسلمين، أو إحجام الكفار عن غزو المسلمين


هوَلَوْو رَدُوهُ إِلَى آلرَّسُولِ وَإِلَهِ الأخبار عن العامة، حتى يسألوا عنها رسول الشا مصلحة الاممة في نشر تلك الأخبار أو عدم نشرها وِلَعِلَمَهُ أي لعلم حقيقته وتدبيره
 ومعرنتهم بالأمور المهمة التي يكون ني إشاعتها ضر رعلى المومنين.
 الرشاد اللذي هو الرد إلى رسول اله فأصبحتم تسرعون في إذاعة الأخبار المهم، دون الرجوع إلى استكشاف حقيقتها إلى أولي
 الراسخ، الذين نجوا من اتباع الشيطان في هذه الحصلة بفضل من الشّ سابق على إرشادكم
 يدركون مغبة هذا التصرفالماطئ.
وبعد أن بين سبحانه ما يتصف به بعض أفراد المجتمع الإساهامي في المدينة من الكسل والتثاقل عن المهاد في سبيل الشّ وجَّه الأمر لرسوله


تُكَلَّفُ إِلًا نَفْسَكَهِ أي إذا كان من اتباعك من يتثاقل عن المهاد بهذا الشككل نقاتل في سبيل اله ولو بقيت وحدك في المعركة، فإنك لا تُسآل إلا عن نفسك، ولست مسؤولاً عن
 أي حثهم على الإتدام عليه بييان أجر المجاهلدين في سبيل الش، وإثم المتخلفين عن الجهاد
 ونكايتهم بكم ويضعفهم عن قتالكم، وهذا وعد من اله عحق بنصر المؤمنين ورد كيد الكافرين، لأن أدوات الترجي إذا صدرت من الشه عز وجل فهي للتحقيق، كا قال بذلك
-جهور المفسرين
 سفيان رجيشه على الموعد الذي ضربه هم يوم أحد، فألقى الله الرعب في قلوب الكفار نلم يصلوا إلى بدر مكان الموعد، بل رجعوا إلى مكة متعللين بأن عامهم ذلك كان عام

جدب، وما بهـ في الـقيقة إلا الرعب الذي ألقاه اله في قلوبهم (")
 لأهل الكفر، من قوة الذين كفروا ونكايتهم بكم وعقوبتهم لكم لو ظفروا بكم، فلا تجبنوا عن لقائهم. واقع المجتمع الإسلامي في ضوء هذا النص: يبين الهّ سبحانه لنا في هذه الآيات أن مُن يضمهم بجتمع المؤمنين ويُّسْبَبُن على

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر السيرة النبرية }
\end{aligned}
$$

المنافقون بعد احد
الإسلام والإسلام منهم برىئ من يخذّل المؤمنين الصادقين عن القيام بأعال المهاد في سبيل الش، ويحاول أن يفتًّ في أعضادمم، ويثني من عزائمهم حتى يتغلب عليهم الكفار وتكون الدولة لمم، فتزول بذلك القيود التي يرون أن الإسلام قد فرضها عليهم نحو المجتمع في هذه الـلياة الدنيا.

نإذا قامت الحرب ودعا داعي المهاد تخلفوا وحاولوا التأثير على من يتوسمون فيه التأثر بكلامهم حتى يتخلف معهم، نم أصبحوا يرقبون أخبار المعركة فإن جاءت على ما ما يكبون فرحوا واعتزوا برأيهم في التخلف، وإن جاءت على ما يكرهون اغتموا وتنونا أنهم خرجوا مع المؤمنين حتى يغنموا معهم، وحتى يكون ذلك أبلغ في إخفاء أمر نفاقهم. وهكذا المنافقون في كل زمن يختفون وينزوون حين ييدُّ الجد، ويثًّاقلون حين يدعو داعي الجهاد، ويعتذرون لانزواثهم هذا وتخلفهم عن ركب الإييان بمختلف المعاذير التي لا خَنى حقيقتها على المؤمنين، بل إنم يكاولون تشويه الحق الذي يدعو إليه المؤمنون والذي ياهملون من أجله حتى يظفروا بشيء من المعذرة أمام من يلومهم على ذلك
 وأذهم أعداؤهم، فإن أولك المنانتين يفرحون ويعتبرون عدم اشتراكهم مع المؤمنين في الجهاد من أكبر النعم عليهم، وكلما طالت فترة امتحان المؤمنين وابتلاثهم من قبل أعدائهم زاد أولكك المنافقون بهجة واغتباطا وسرهم أن لم يكونوا مع المؤمنين فيصيبهم ذلك البلاء، وأصبحوا يتهمون المؤمنين الثابتين على مبدئهم بنقص العقل والتفكير، بسبب مغامرتهم بأرواحهم وأموامم وامليهم في سبيل الدفاع عن المبدأ الذي يعتنوتنه. نأما حين يُنصر المؤمنون وتصبح الدولة هم فإن أولثك المنـانقين يغتـــون ويعتـبرون تَلفهم عن الجهاد مصيبة عليهم، لان أمرمم قد انكشف وأصبحوا عـط أنظـار المؤمنين

المنافقون يٌ القرآن الكريـم r.A نـسيكونون مبعـدين مستذلين حيــث خـانوا ديـنـم، الــذي يُظهـرون الانتـساب إليـه وسيتحسرون على ما فاتهم من ثمرات النصر.
نهؤلاء نفعيون لا هدف لمم إلا جلب المنانع الدنيوية لأنفسهم ودنع الما المكاره عنها، وهم من عوامل الهدم في الدعوات إذا اشتركوا فيها، لأنهم يلفتون الأنظار بكثرة كلادمهـم ودعاويم الكاذبة، نإذا جد الجد واشتد الكرب انسحبوا غير عابيّن بإخوانهم النين وقفوا في وجه الطنيان، فيزعزعون غيرهم من خعفاء الإيِن، وربا استغلهم الطناة في كشّف المُممنين الثابتين وتشويه سمعتهم، لأن المدف الذي من من أجله اشتركوا في دعون الحن هو نفس المدف الذي من أجله سيشتركون في دعوة الباطل، حيث لا هدف لم إلا الا . جهع حطام الدنيا.

11- ارتكابهم الجرائم واتهامهم الأبريـاء
النص القرآني في ذلك :
 تِلَْخَآِيِينَ خَصِيمًا















 بيان من نزل فيه النص :

1- أخرج الإمام عمد بن جرير الطبري من حديث قتادة بن النعمان نِّ
 الشعر يهجو به أصحاب رسول اله كذا وقال فلان كذا، فإذا سمع أصحاب رسول الشأ هذا الشُر إلا الحبيث نقال:
أَوَ كلما تـــل الــرجال تصيدة: أضَموا" وتالوا ابن الأبيرق قالما

قال: وكانوا أهل بيت فاتة وحاجة في البلاهلية والإسلام، وكان الناس إنا طعامهم بالمينة التمر والشُعير، وكان الرجل إذا كان له يسار نقدمت ضانطة من الشام
 نقدمت ضانطة من الشام، فابتاع عمي رناعة بن زيد هملا من الدرمك نجعله في مشربة
 فنُُبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح، فلم أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن اخي

(1) الاضضم بنتح الضاد المقد والــد والنضب كا في التاموس، والمعنى: غضبوا وحفدوا عليه.

الدنين الـواري، أي الأيضن.
(٪) المنربة مي الغرنة كا في القاموس.

فتحسسنا في الدار "' وسألنا فتيل لنا تد رأينا بني أبيرق استوقدوا هذه الليلة ولا نرى فيا نراه إلا على بعض طعامكم، قال: وقد كان بنو أبيرق تالوا ونحن نسأل في الدار:والهّ ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل: رجل منا له صلاح وإسلام فللم سمع بذلك لبيد اخترط سيفه ثم أتى بني أبيرق فقال: واله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة، قالوا: إليك عنا أيها الرجل فو الش ما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها
 رسول الشا إلى عمي رناعة نمقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه، نليردوا علينا سلاحنا نأما
 أتوا رجلا منهم يقال له (أسير بن عروة) نكلموه في ذلك واجتمع إليه الناس من أهل الدار نأتوا رسول اله هِ هِ أهل إسلام وصلاح يرمونه بالسرتة من غير بينة ولا ثبت، قال قتادة: نأتيت رسول الشا فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذُكر منهم إسلام وصلاح ترميهر ميلم بالسرقة على على غير بينة ولا ثبت!! تال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول اله في ذلك فأتيت عمي رناعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته با تال لي رسول الش



 الأنصار؟ دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل وئي كل دور الأنصار خيره ذكره في النهاية.

المنافقون يٌ القرآن الكريم






 تـادة: فلم أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا تد عسا" في الباهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا" فلما أتيه بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبيل الش، قال: نعرنت أن إسالامهس كان صحيحا، فلل نزل القرآن لـت بشير بالمشركين، فنزل على (اسلاذة بنت سعد بن



(1) عَسَا أي كبر وأسن؛ كا سبتّ.

 (r) وري ترله:


 نهــــــا السـيد جبــت جـــارك راغبـا
" خرجت فرمت به في الأبطح، ثم قالت: أهديت إليّ شعر حسان ما كنت تأتيني بخير""(1)
(1)

وقد رواه الترمذي في سننه بجذا السند
ورواه الحاكم وقال: "احديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ") وقد سكت عنه
(r)

ورواه الطبري عن ابن عباس من طريق العوفي (!وعن قتادة من طريق ابن أبي
عروبة (") وعن ابن زيد من طريق ابن وهب ("وعن بجاهد من طريق ابن أبي نجيع ') وفي هذه الروايات أن السارق هو طعمة بن أبيرق وأن المسروق كان درعا، وأن المتهم

البرئ رجل من اليهود اسمه (زيد بن السمين" وفي بعضها أنه (أبو مليل الأنصاري"). Y Y أخرج ابن جرير في ذلك من طريق أسباط بن نصر عن السدي أنه قال: نزلت في طعمة بن أبيرق، استودعه رجل من اليهود درعا فانطلق بها إلى داره نحفر لها اليهودي ثم

$$
\begin{aligned}
& \text { ظنتـتم بــــان يغنــى الــذي تـــد صـنعتم وني } \\
& \text { نلـــولا رجـــــــال مــنـكم ان يــــو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ديوان حسان بشرح البرتوتي صYYV). } \\
& \text {.|A|-|VV/9 جالمع البيان (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المصدر السابت YTV/0) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصدر السابت } 0 \text { / } 0 \text { (V) }
\end{aligned}
$$

دننها فخالف إليها طعمة فاحتفر عنها فأخذها، فلل| جاء اليهودي يطلب درعه كافره عنها "، فانطلق إلى ناس من اليهود من عشيرته نقال: انطلقوا معي فإني أعرف موضع الدرع، فلل| علم بهم طعمة أخذ الدرع فألقاها في دأر أبي مليل الأنصاري، فلل| جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها وتع به طعمة وأناس من قومه فسبوه، وقال: أختونونني! فانطلقوا يطلبونها في داره، فأشرفوا على بيت أبي مليل فإذا هم بالدرع، وقال طعمة: أخذها أبو مليل، وجادلت الأنصار دون طعمة وقال طم: انطلقوا معي إلى رسول اله هِ المدينة اليهودي، فأتاه ناس من الأنصار نقالوا: يا رسول الله جادل عن طعمة وأكذب
 خَصِيمُاهُ.. ثم ذكر الآيات وتفسيرها حتى تال: نلل نضح اله (اطعمة) بالمدينة بالقرآن هرب حتى آتى مكة فكفر بعد إسلامه، ونزل على (االحجاج بن علاط السلمي")، فنقب بيت الحجاج فأراد أن يسرته فسمع الحجاج خشخشة في بيته وتعقعة جلود كانت عنده فنظر فإذا هو بطعمة فقال: ضيفي وابن عمي وأردت أن تسرقني!! فأخر جه فمات بحرة

وكذا رواه ابن جرير عن عكرمة من طريق ابن جريج مع اختالف في سياق الخبر (") والذي يتلخص لنا من الرواية الأولى: أن هذه الآيات نزلت في بني أبيرق حينظا سرق رجل منهم سرقة فاتهوو بها رجلا برييا.
(1) أي جحده حقه كا في التاموس.
(Y7A/0 جامع الييان (Y)
(Y) جامع اليـان (Y)/0

والذي يتلخص لنا من الرواية الثانية: أن الميانة المذكورة في هذه الآيات كانت جحود وديعة. وقد رجح ابن جرير هذا لأن جحود الوديعة هو المعروف من معنى اليُيانة
(1) في كلام العرب

والرواية الأولى التي ساقها الحلاكم والترمذي والطبري عن قتادة بن النعلان أرجح لسلامة سندها واتصاله، أما ما ذكره الطبري من كون المعروف من معنى الميانة في كلام العرب جحود الوديعة نهذا هو المعنى الماص، والمراد في الآية المعنى العام للخيانة الذي هو معصية اله بأي وجه من الوجوه، لأن الله سبحانه يقول في هذه الآيات ووَولَا
 ويشمل من حاول تبرثته من قومه بعدما اطلعوا على جريمته، بدليل قوله تعالى بعد هذه
 يُرْضَى مْنَ أَلْقَوْلِه نالمراد محاولتهم إخحفاء جريمته واله مطلع على ذلك.

وتت نزول هذا النص:
ذكر السيوطي أن ابن سعد أخرج في الطبقات بسنده عن محمود بن لبيد تال: عدا بشير بن الحارث على علِّة رفاعة بن زيد... ثم ذكر الـْبر السابت وتال في آخره: وكان

ذلك في شهر ربيع سنة أربع من الهجرة (")
ومن هذه الكوراية يتبين لنا وتت حدوث تلك الواقعة التي كانت سببا في نزول هذه الآيات بعد تلك الواقعة مباشرة وذلك قبل الحكم فيها كها ترشد إليه تلك الآيات.

تصوير المو تف الذي نزل فيه النص: ما سبت في بيان من نزل فيه النص يتلخص لنا أن هذه الآيات نزلت بسبب جريمة قام بها أحد المنافقين، فقام دونه رجال من قّومه يدافعون عنه، واتهموا بالجريمةٌ رجلا برينا، وحاولوا أن يلبسوا على رسول الش

القرآن فاضحا إياهم ومبينا الحقيقة في تلك القضية.
وهذه القصة تبين لنا أن أولثك المنافقين قد نقدوا كل نضائل الإنسانية حتى استساغوا ارتكاب الجريمة، وحاولوا التستر على المجرم وتركوه يتمتع بأموال الآخرين التي أخذها منهم ظلما وعدوانا، فظلموا بذلك حاحب الحت وحالوا بينه وبين إدراك حقه من المجرم الذي اعتدى عليه، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إنمب رموا بتلك الجريمة رجلا بريئا، وإننا لو تصورنا الموتف فيها لو نجحت خطتهم التي دبروها فأقيم الحد على البرى وتُرك المجرم يعيث في الأرض فسادا لقدَرنا نظاعة العمل الذي أقدموا عليه ودوره الحُطير في هدم كيان الأمة، ولذلك شنع الله سبحانه في هذه الآيات على ذلك المجرم ومن
 وتغطية الواتع، وقد كان النبي أبيرق، وجابه تتادة بالنقد والتعنيف لكونه اتهم رجلا بريئا على حسب ما ظهر للنبي
 مكة خونا من إتامة الحد عليه، ومات بعد ذلك كانرا كما سبق في بيان من نزل فيه النص.

ببان مفردات النص:
يغتانون: أي يخونون من الحيانة وهي: مغالفة الحت بنقض العهد في السر '(")

يبيتون: التيبت هو تدبير الأمر ليلا كا سبق.
خطيئة: الخطيئة من الخطا وهو العدول عن المهة، وأكثر ما تقال في الفتل الذي لا لا يقصده الإنسان بنفسه، بل يكون التصد سببا لتولد ذلك الفعل منه كمن يرمي صيدا فيصيب إنسانا، بخلاف الِِطُّ بكسر الخاء وسكون الطاء نهو أن يريد الإنسان ما لا لا



من خطئ يغطا أما الحطيثة نهي من أخطأيخطئ (1)
إثلا: الإثم هو اللنب، وأصله البطء والتأخر يقال ناتة آثمة أي متأخرة، وسُمي
الذنب بذلك لانه يؤخر صاحبه عن تحصيل الثواب" ."
نجواهم: النجوى والتناجي التحادث سرا، وأحل النجاء الانفصال من الشئ
نجا فلان من نلان، والنجوة والنجاة: المكان المرتنع المنفصل بارتفاعه عا حوله، قيل سمي بذلك لكونه ناجيا من السيل، والنجوى قيل أحلها مأخوذ من كون الإنسان يخلو بصاحبه في نجوة من الأرض، وقيل أصله من النجاة وذلك لكرن أحد المتناجيين يعاون
الآَخر على ما فيه نجاته، أو لكونه ينجو بسره من أن يُطُلََحَ عليه (".)

بيان النص:


(1) لسان العرب، المفردات في غريب القرآن.
(Y) مقايس اللغة، لسان العرب، المرئردات في غيبا
(r) لسان العرب، المفردات في غريب القر آن.

من الناس بـا نهمك اله إياه ما دل عليه هذا الكتاب المنزل بالحت بأي وجه من وجوه
 النتيجة المفهومة ما سبت أي فاحكم بينهم بذلك، ولاتكن لأجل الحـائنين الذين وقعوا في الجريمة ثم رموا بها غيرهم غخاصها لأصحاب الحتى، وتد تقدم في سبب النزول أن النبي
 من غير بينة ولا ثبت" وأن ذلك شت على قتادة حتى قال: والش لوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول اله ولما كان هذا العتاب من الش تعالى لنبيه أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار ليزول من نفسه هذا الشعور، حيث قال تعالى
 الحت، ولم يكن هذا التصرن من النبي النبوة وإنها لتصليقه ما بلغه عن بني أبيرت من الثناء عليهم من قبَل أفراد عشيرتهم، ولم يكن قد عرف عنهم قبل ذلك ما يمرحهم فطلب من الملدعي البينة على دعواه عليهمَ ولم يكن هذا التصرف من النبي خصه|نه ما يممله على ترك القضية هيبة منه، وما يدل على ذلك قوله: والش لوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله وقد اعتبر الش سبحانه ذلك من النبي النبي من مرتبة الكهال البشري يعتبر إذا صدر منه خطا، بينها لا يعتبر شيئا إذا صدر من غيره لأنه من طبيعة النقص الذي جبل عليه البشر، وأيضا فإن ما يكنه الصادتون من الصحابة
 النبي الْ كانت منزلته.

حيث تكفل لمم بالثواب على أعهالمم الصالـة .
 أنفسهم بمعصيتهم ربهم وإمدارهم الأمانة التي كلفهم الشا برعايتها سواء من أصحاب هذه التضية أو غيرها، فإن دناعك عنهم ما يشجعهم على الوتوع في الجر ائم لما يرونه من
 والإثم المبالغ في ارتكابه|اومن لا يكهب اله لا ينبغي لأحد أن يدانع عنه،والتعبير بصيغة المبالنة لا يتتضي تخصيص عدم حبة الها بمن أكثر من الحيانة والإنم وإنا هو لبيان إفراط

بني أبيرق النين نزل فيهم هذا النص في الحيانة والإثم" "(1)
 مِنَ آلَقَوَلِهِ أي يكاولون إخفاء جريمتهم عن الناس بتبرئة المجرم من عشيرتهم والثناء عليه بالإسلام والصلاح واتهام الأبرياء، ولا ياكالون إخفاء جريمتهم عن الش حيث لا يشعرون برقابته عليهم، والحال أنه معهم يعلم جميع تصرفاتهم إذ يلبرون ألمر أمرهم ليلا على غير ما يرضي الشّ من تذف البريء وتبرئة المجرم، ولو أنهم شعروا برقابة الشا عليهم لعلمو! أنهم لن يستطيعوا إخفاء جريمتهم عنه سبحانه وتعالى، ولتغيرت تصرفاتهم

نأدانوا المجرم ولو أنه من قرابتهم وبرأوا البريء ولو أنه بعيد عنهم؛ وإن ما يخشونه من الناس حينها يستخفون منهم من تشويه سمعتهم وـإقامة الحد على المجرم منهم لهو أقل بكثير ما يجب أن يخشوه من عذاب الش إذا برّءوا المجرم واتهموا البريء بل إنه لا ينسب إليه لو كانوا يعلمون.
 يخشوه ويراتبوه بدلا من أن يخشوا الناس ويراقبوهم، لأن الشه مطلع على مكنونات ضماثرهم فلا يستطيعون أن يستخفوا منه، وهو الذي بيده مكافأة المحسن وعقوبة المسيء
في الدنيا والآخرة.

ثم انتقل سبحانه من الكلام عن المجرمين والمدافعين عنهم إلى خطاب المدافعين عنهم زيادة في التشنيع عليهم، وبيانا لعدم انتفاع المجرمين من دفاعهم لأنهم إن استطاعوا أن يدافعوا عنهم في الحياة الدنيا فلن يستطيعوا أن يدافعوا عنهم في الآخرة، والحياة الدنيا لا تعتبر شيئا بالنسبة للحياة الآخرة، فهم في الحقيقة خدعوهم وضرّوهم من حيث أرادوا أن

 في الحياة الدنيا فلنفرض أنهم انتفعوا بخصومتكم عنهم فنجوا من العقوبة في الدنيا نمن يذاصم الله عنهم يوم القيامة إذا وقفوا بين يديه للحساب؟ أم من يكون لهم حانظا وعنهم


وبعد أن عرّف سبحانه وتعالى المجرمين والمدافعين عنهم بـا وقعوا فيه من الحطاً الكبير والذنب العظيم، وبين لمم أن الذي تجب مراقبته وخشيته هو الش وحده وأن الحياة

التي تجب مراعاتها بالدرجة الأولى هي الحياة الآخرة بـا فيها من نعيم أو عذاب بين
 يَسْتَغْفِرِ آللَّهَ يَجِدِ آلنَّهَ غَفُورًا رَّحِيمَا أي ومن يعمل عملا يسوء به غيره، أو يظلم نفسه بارتكاب معصية تختص به ثم يطلب المغفرة من اله عز وجل ييد الشه ساترا عليه ذنوبه متفضلا عليه بالرحمة حيث لا يؤاخذه على ما سبق منه من المعصية ويكافثه على الطاعة.. والإساءة إلى الغير في الحقيقة تعتبر ظلما للنفس لأنا معصية له تعالى، نلعل إفرادها بالذكر لـا قد يتوهم من أن اله لا يغفر الذنب الذي فيه إساءة إلى الغير. ثم بين تعالى أن خزي الجريمة وعارها لا يلحق إلا مرتكبها، فليس على أفراد عشيرته
 من يرتكب ذنبا نهو المسئول عن خزيه وعاره في الدنيا والآخرة فلا تجادلوا عن المجرهين
 عَلِيمًا حَكِيمُما بمن صدر منه الإثم وسيجازيه عليه (وَحِكِيُما حيث حم لم يشر ع لعباده ما يشق عليهم فلم يكلف الإنسان بتحمل أوزار ترابته لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه سبحانه وتعالى عالم بمصالح عباده، فلو كان عار البريمة يلحق قرابة المجرم لـاولوا إخفاء جريمته وإلصاق التهمة بالأبرياء من غيرهم، كلا فعل هؤلاء الذين تحدثت عنهم هذه الآيات. تم أشار سبحانه وتعالى إلى عمل ذلك المجرم الذي ارتكب الجريمة ثم ألصقها بغيره

${ }^{(1)}{ }^{(1)}$ وقيل الخطيئة الذنب الصغير، والإثم الذنب الكبير (") والأول أقرب إلى المعنى اللغوي للكلمتين، المعنى: ومن يرتكب ذنبا خطا منه أو عمدا ثم ينسبه إلى رجل برىي منه ليبعد التهمة عن نفسه نقد اتترف كذبا عظيلا وجرما واضحا كبيرا، وتد سبق في بيان سبب النزول أن الذي ارتكب المريمة (ابشير بن أبيرق)" وأن الذي اتهم بها وهو بري "لبيد بن سهل") على إحدى الروايتين أو المجرم (اطعمة بن أبيرق") والمتهم البري "(أبو ملَيل)" على الرواية الأخرى.

ثم ذكر سبحانه تفضله على نبيه
 أَرُ يُضِلُوكَهِ أي ولولا أن اله يتفضل عليك دائما وير هك فيبين لك وجه الحقيقة فيا يكاول المنافقون أن يلبسوه عليك لممت طائفة من أوليك المنافقين أن يضلوك بـا يأتون به من شهادة الزور والأيهان الكاذبة، حتى تحكم بغير الحت استغلالا منهم لعدم إدراكك حقيقة بعض ما ييري في المجتمع من الوقائع، وأنك إنا تحكم با يظهر لك من كلام الحموم وبيناتهم، لأنك لا تعلم الغيب، وليس عندهم إيهان يردعهم عن قول الزور والأيمان الكاذبة، ولكن تَفَضُّل الهُ عليك بكثف حقيقتهم في هذه الواقعة وأشباهها ييعلهم يمجمون عها يهمون به من ذلك. وقال جههور المفسرين إنَّ الضمير في توله (منهم) يعود على المجادلين عن المجرم في

قصة بني أبيرق السابقة" و(لكن يمنع من ذلك أن أوليك المجادلين قد هموا فعلا بإضلال النبي عليه فلا يظهر تفسير الآية إلا على جعل الضمير في (منهم) يعود على المنانقين جهيعا، ويكون المراد بالطائفة من تقع عليهم، أو على أقاربهم خصومات أو تكون لمم فيها مصلحة، أو الذين يريدون جرد إضلال النبي وبعضهم أجاب عن الإشكال في الآية على جعل الضمير في (منهم) يعود على المجادلين في القضية السابقة - بأن الله نفى هههم، مع أن المنفي إنها هو تأثيره إيذانا بانتفاء تأثيره بالكلية، أو بأن المراد بالهمّ المُّمُ المؤثر (") ولكن لا حاجة إلى هذا الجواب مادام بالإمكان تفسير الآية على وجه لا يحتاج إلى تأويل.
 لا يضلون إلا أنفسهم لأنهم سلكوا طريقا محوجا حيث نصروا الظالم على المظلوم فبُعدهم عن الطريق المستقيم يعتبر ضلالا أو تعوا أنفسهم فيه، أما رسول الله تأثر بكلامهم فحكم للمبطل على المحق، وهو يظن أنه صاحب الحق فليس في ذلك ضلال، لأنه إنا يككم بـا ظهر له، والذين يعلمون الحقيقة ثم يكاولون صرفه عنها هم الضالون لأنم انحرفوا عن الطريق المستقيم.
 ضرر من الأخرار، لأن الله معك وسيعصمك من الوقوع في الزلل، وفي هذا تقوية لقلب

$$
\begin{aligned}
& \text { لاحكام القرآن } \\
& \text { (r) إرشاد العقل السليم 1/ • }
\end{aligned}
$$

النبي من أن يلحقوا الضرر به.

الشر يعة ما كان بجملا في القرآن وغيره وذلك بالسنة النبوية.
 من الأمور التي عرفت بها ربك، وعرفت بها كيف تهدي الناس، وكيف تعاملهم؛ وألممك معرفة الوسائل التي بها تعرف المحق من المبطل وغير ذلك.
 جميعا، وأنزل عليك أعظم كتاب نزل من السلاء إلى الأرض، وجعلك خاتم النبيين، ومنحك المقام المحمود يوم القيامة، وغير ذلك من الفضائل العظيمة. وتد ذكر سبحانه امتنانه على نبيه المنانقون يدبرونها ضده لبيان عظمته ورنعة مقامه، وأنه أعز شأنا وأعلى مقاما من أن يستطيع المنانقون أن يضلوه أو يضروه بشيء، لأن الذي امتن عليه بتلك المنن الكبرى هو اللذي سيحفظه ويصونه من أيدي أعداثه المخادعين والمجاهرين بعداثه، حتى يُبلُّغ رسالة ربه على أكهل وجه.

ثم بين سبحانه أن الأحاديث السرية التي تدور بين الناس لا خير فيها إلا ما كان منها

 تدور بين الناس لأنا في سبيل الشر، حيث إن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، والمؤمنون منهم قلل يتناجون في خدمة إخوانهم المؤمنين، لكن ما كان من هذه الأحاديث في سبيل مصالح

المسلمين نفيه الخير وإن كان قليلا.
وقد ذكر الش سبحانه وتعالى من أعهال البر التي في التناجي فيها خير: الصدقة
والمعروف والإصلاح بين الناس، فالتناجي في الصدتة مثل آن يخبر أهل الخير بعضهم بعضا عن المحتاجين إلى الصدقة، أو يكتمعوا على إنشاء مشروع خيري للبر بالفقراء وما أشبه ذلك، والمعروف يشمل كل ما استحسنه الشرع وأرشد إليه فكل أعمال الخير تدخل فيه، ومن ذلك إنشاء الملمعيات التي تدعو الناس إلى التمسك بالإسلام وتخذرهم من الوقوع في حبائل الدعوات الماهلية، فالتناجي بين أفرادها لهذا الغرض من التناجي بالخير، أما الإصلاح بين الناس نهو التوفيق بينهم نيا إذا اختلفوا بأي وجه من الوجوه
التي لا تتافق مع تعاليم الإسلام.

والصدقة والإصلاح بين الناس داخلان في المعروف، وإنا خصا بالذكر زيادة في

 في سبيل العمل المشترك للنهوض بالأمة الإسلامية، والإصلاح بين الناس علاج للمرض الفتاك الذي يفرق بين أنراد الأمة ويجلهم غير صالـين للاجتلاع على هدف واحد، فكلا الأمرين بناء للأمة الإسلامية بعد أن توشك على الانهيار فلا شك أن تخّصيصها بالذكر له قيمته واعتباره.

ثم ذكر سبحانه قيدا لقبول تلك الأعمال الخيرية السابقة وهو أن يتتغي با عاملها

 لرضا الشا وحده، فإن الهّ تد أعدَّ له في الجنة نوابا جزيلا لا يقدَّر قدره ولا تقاس عظمته،

المنافقون هٌِ القرآن الكـريـم
أما من يفعل ذلك رياء وسمعة للناس كي يُحمد أمره ويعلو ذكره، فإن عمله ذلك ينقلب شرا عليه ووبالا، لأن كل عمل لا يراد به وجه اللّ يعتبر شرّا وإن كان ظاهره الحير. ثم أشار سبحانه إلى ذلك المجرم من بني أبيرق حينه بلأ إلى المشركين في مكة بعد
 ومن يخالف الرسول


 يوم القيامة في جهنم وتَبُحَتُ مرجعا ومآلا، فلينقذه منها أولثك الكنار الذين تولاهم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا!
 مات وهو مشرك باله تعالى فإن اله لا ينفر ذنبه بل جزاؤه أن يخلد في نار جهنمه أما من مات على التوحيد وقد ارتكب الذنوب التي هي دون الشرك بالهَ ولم يتب منها قبل موته فإنه تحت مشيئة الل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ولكنه لا يخلد في النار بل يخرجه الله منها ويدخله في الجنة، أما إذا تاب من ذنوبه قبل موته فإن اله يتوب عليه. والشرك باله هو عبادة غيره معه بأي نوع من أنواع العبادة، وإنها لم يغفر الش لمن مات على الكفر به، لأن استمراره على الكفر باله طيلة حياته مع توافر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته، دليل على فساد نطرته وإصراره المتواصل على الاستسلام لميوله المنحرفة، نهو بذلك قد ارتكس في الظللات والمتاهات البعيدة عن الطريت المستقيم
 بَعِيدَاهُ أي انحرف عن الطريق المستقيم انحرانا بعيدا جدا بخلاف المؤمن بالشّ وحده فإنه قد سلك الطريق المستقيم، نهو وإن ارتكب بعض المعاصي لا ينحرف عنه بعيدا، وإذا تاب من ذنوبه دجع إلى سلوك الطريت المستقيم.
وهذه الجملة تنييلية للتنيه على سبب إدخالمم جهنم وأن الش لا يغفر لمم، أي أدخلهم اله جهنم ولم ينفر لمم لأنم تد ضلوا ضالالا بعيدا.

## Y ا - استففلالهم الفرص للطلم في دعاة الإسلام

النص القرانيّ في ذلك:

















 كَانَ يُمَّهُ



بيان من نزل فيه هنا النص:

1- تال السيوطي: أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس الْ مكة منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن ريبعة دعوا النبي يعطوه شطر أموالمم، وخونه المنانقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه فأنزل الشا ويَيَّأِّكِ
 r- قال الألوسي: وذكر الثعلبي والواحدي بغير إسناد أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا عليه، عليه الصلاة والسلام في زمان



المنافقون ـِّ القرآن الكريـم
(1)

وربك، فشق ذلك على النبي

 الأولى فيها جويبر وهو ضعيف جدًا كلا ذكر ابن حجر والرواية الثانية ليس لما سند، هنا إضانة إلى أن مساومة قريش للنبي هِ قلة من أنصاره، وكان كفار مكة يخشون من اعتزازه بانتشار دعوته فعملوا على إماتتها بكا أمكنهم من الوسائل، أما بعد أن هاجر رسول اله وأصبحت له دولة مرهوبة الجانب، وتد انتصر النبي أن يذهبو! إليه ليفاوضوه في ترك دعوته، وهم قد عرنوا صلابته في دينه يوم أن كان بين أظهرهم في تلة من أنصاره، فكيف بعد أن أصبح له دولة وسلطان؟ وفي عام الحديبية صالحهم بها فيه غبن عليه في الظاهر فَلمَ لم يفاوضوه في هذا الأمر؟
والظاهر أن هذه الآية تد نزلت توطثة لـا ذُكر بعدها من إبطال عادة التبني نظرًا لتمسك أهل الجاهلية بهذه العادة فأرشد اله سبحانه نبيه الكفار والمنافقون حول إبطال الإسلام هذه العادة، وخصوصا لا كان الذي سيتولى إبطالها عمليا هو الرسول

ץ- أخرج الإمام أهد من حديث قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: تلنا لابن
 عنى بذلك؟ قال: قام نبي الش فـ

يصلون معه: ألا ترون له تلبين، قال: تلب معكم وقلب معهم! فأنزل الش عز وجل وْنَّا

 جَعَلَ آلَّهُ لِرجُلٍ مِّن تَلْبَدْ

القلبين فأنزل الشه هذا في شأنه

الأحزاب - ه/ ه0 - والحاكم في المستدرك ٪/ 10 ع-.

وتوله النخطر خطرةه تال ابن منظرد: الماطر ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر وقال ابـن سـيده:
الخناطر الماجس والجمى الحواطر، وتد خطر يباله وعليه يخطر ويغطُر إذا ذكره بعد نسيان.
وتال ابن الأثير: وين حديث سجود السهو احتى يخطر الشيطان بين المرٌ وتلبه، يريـد الوسوسـة،
 تلبين، - لسان العرب والنهاية.

ويين هذه الجملة ما أخر جه ابن مردويه عن ابن عباس تال: صل رسول اله




 الآيات الته نزلت في المنانتين تبين دخيلة نُوسهم، ولهذا قالوا إن لـ قلبـين تلبـا معكــم وتلبـا مـع أصحابه، والشأعلم.


- أخرج ابن جرير من طريت ابن أبي نجيح عن بجاهد أنه قال في هذه الآية: إن رجال من بني فهر قال: إن في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهـ أفضل من عقّل محمد
(1)
- وكذب-

7 - أخرج ابن جرير من طريت معمر عن الزهري أنه قال في هذه الآية: بلغنا أن ذلك
كان في زيد بن حارثة ضرب الله مثلا، يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك '
V - أْرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه تال في قوله تعالى ؤوَمًا

(r)

- وأخرجه ابن جرير من طريق ابن وهب عن ابن زيد

ومن هذه الروايات يتلحْص لنا أن في سبب نزول توله تعالى لًاَّا جَعَلَ النلّهُ لِرجُلٍ

فيها ضعف من جهة أحد رواتها وهو قابوس بن أبي ظبيان ولكنه ضعف عحتمل. ثانياً: أنها نزلت في رجل من تريش يسمى ذا القلبين من رجاحة عقله. والرواية بذلك
 روي عن بجاهد وقتادة وعكرمة.

ُالثاً: أنها نزلت في زيد بن حارثة تههيًّا لإبطال عادة التّني حيث ضرب الله ذلك مثلا ووجه ذلك أنه كا يستحيل وجود تلبين في جوف واحد فإنه يمتنع أن يكون الابن بالتبني

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جالمع البيان (Y/Y/Y/Y } \\
& \text { (19/Y/ المرجع السابق 19/Y) } \\
& \text {. المرجع السابق (Y)/Y المابق (Y) }
\end{aligned}
$$

كالابن بالنسب لأنه يستحيل أن يكون للرجل الواحد أبوان. والرواية بذلك مرسلة حيث لم يسندها الزهري إلى الصحابة ولكنها أقرب إلى سياق الآيات ما تدل عليه الروايات الأخرى ولا مانع من أن تكون الآيات تد نزلت بسبب تول المنافقين وادعاء ذلك الر جل من قريش ثم ضرب الله سبحانه ذلك مثلا لابطال التبني.
屋



وأخرج ذلك ابن جرير عن ابن عباس (r طريق ابن أبي نجيح وعن قتادة من طريق ابن أبي عروبة "

9 - أخرج ابن جرير من طريق ابن وهب عن ابن زيد أنه قال في قوله تعالى ووَّما
 أول من هاجر من النساء نوهبت نفسها للنبي



> (1) جامع البيان 11/Y/ 11.
> (Y) جامع البيان (Y)/ 11 (Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) جامع البيان /Y/ IY. }
\end{aligned}
$$

المنافقون ـِو القرآن الكريـم $\qquad$

وكون هذه الآية نازلة في زينب أرجح لأنه هو المروي عن ابن عباس (気 سياق الآيات عليه إذ أن بعد هذه الآية التي نزلت في زيد وزينب، أما القول بأنها نازلة في أم كلثوم بنت عقبة نهو مروي عن عبد الرمن بن زيد وقد سبق تضعيفه، إضافة إلى عدم

دلالة السيات عليه.


وقت نزول هذا النص:
هذه الآيات نزلت في زواج النبي هلا، وقد اختُلف في وقت ذلك، نقيل إنه في ذي القعدة من السنة الخـامسة، وبهذا تال قتادة (r) والطبري والواقدي والبيهتي كا ذكر ابن كثير ‘، وقيل إنه في سنة ثلاث وبهذا قال خليفة ابن خياط وأبو عبيدة معمر بن المنتى وابن منده كها ذكر بن كثير ‘، وقيل إنه سنة أربع
( ${ }^{\text {( })}$
-وبذا قال الذهبي
والحجأب أول ما نزل في مبتى رسول اله
號
حين أنزل، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول اله

(0) صححيح البخاري، كتاب النكاح، باب الوليمة حق (فتح الباري Q/ • • Y).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) البداية والنهاية §/ } \\
& \text { (Y) نفس المرجع السابق. }
\end{aligned}
$$



وقد ذكر ابن حجر الملان في تحديد وتت الـجاب نقال: والحجاب كان في ذي
 نمردود، وتد جزم خليفة وأبو عبيدة بانه كان سنة ثلاث، نحصلنا فيا فيا الحجاب على ثلاثة

 في ذلك الوقت مشُغولا بحصار بني تريظة، حيث استمر حصار همم إلى أول ذي الـيجة
 ذلك كان مشُولا بقتال الأحزاب في شُهر شوال إلى أول ذي التعدة، ولما هزم الها
 وذلك لأهن رجع إلم المدينة في الصباح وخرج منها لـعصار بني تريظة بعد الظهر كا كا سياني، وزواج النبي


 الباري orv/^).
(Y) نتح الباري V/ • •؟.
(
( ( ) صحتح مسلم، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش( ص.0.1.1).

يتم في ذلك الوتت، فبقى القول بأنه في السنة الرابعة، والقول بأنه في السنة الثالثة وقد سبق ترجيح ابن حجر لكونه في السنة الرابعة وهو الظاهر. ومُا يدل على أن زينب كانت في عصمة النبي جرير من طريق ابن أبي عروبة عن تتادة تال: فبينا رسول الش جحش يغسل رأسه وقد غسلتْ شقه إذ أتاه جبرائيل

وضعت الملانككة سلاحها منذ أربعين ليلة فانهض إلى بني قريظة) الحديث (1) .
تصوير الموقف الذي نزل فيه النص:
تبين لنا من عرض أسباب النزول أن هذه الآيات قد نزلت من أجل إبطال بعض العادات الماهلية ومن أهها عادة التبني، وهي أن ينسب الرجل إليه ابنَا ليس من أبنائه في النسب، فيكون له بذلك حكم الابن من النسب في الميراث وسائر المقوق، وقد كانت هذه العادة شائعة بين العرب في الجلاهلية وصدر الإسلام حتى نزلت هذه الآيات

لإبطالها.
ومن ذلك تبني رسول اله


. عِندَ النَّ
وقد خطب النبي


(Y) صحيح البخاري كتاب التفسير باب سورة الأحزاب (نتح الباري (Y/A)

له ورسوله، ولكن لم تدم الحشرة بينها طويلا بحيث كانت تترفع عليه بنسبها فاشتكاها ! إلى رسول الش عن ذلك وأمره بإمساكها، وكان الشا تعالى قد أعلم نبيه أزواجه وهي في عصمة زيد قبل نزول الْقرآن بذلك، فلم يُظهر ذلك خورنا من أن يقول الناس إنه أمر زيدا بطلاتها ليتزوجها هو أو يقولوا تزوج مطلقة متبناه، وكان ذلك مستنكرا بين العرب لأن الابن بالتبني عندهم كالابن بالنسب.
 السدي قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول اله
 عزّ وجلّ نبيه يكون بين زيد وزينب ما يكون بين الناس، نأمره رسول اله هِ هِ وأن يتقي الش وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه، ويقولوا تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيدا") ذكر هذه الرواية ابن حجر في الفتح ثُم ذكر رواية أخرى غُتصرة عن طريت علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي، ثم قال: وتد أطنب الترمذي الــكيم في تحسين هذه الرواية وقال إنا من جواهر العلم المكنون وكأنه لم يقف على تفسير السدي الذي أوردته (1)

وهو أوضح سياتا وأصح إسناذًا إليه لضعف علي بن زيد بن جدعان . ولما انقضت عدتها أرسل النبي عز وجل كها روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس
$\qquad$
قال رسول اله شَ تال: فلل رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الش ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، فقلت: يا زينب أرسل رسول اله يذكرك، قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أُوَامر ربي، نقامت إلى مسجدها فـا
(1) وجاء رسول اله

وإنها أمر اله نبيه بالزواج من زوجة زيد الذي كان قد تبناه لمحو آثار عادة التبني بعد
 الآيتين.

وإنا إختار الش سبحانه نبيه العادة في نفوس العرب، حيث كانوا يستنكرون بشدة إقدام الرجل على الزواج من زوجة دَعيّه إذا فارتها، فلم يكن أحد يستطيع أن يقوم بهذه المهمة غير رسول الش خصوصا وأن العرب كانوا يملكون حساسية مرهفة نحو الأعراض، ويتقرون من يحاول انتهاكها وكانوا جهلا منهم يعتبرون الابن بالادعاء كالابن بالنسب. ولم يكتف اله سبحانه في محو آثار هذه العادة بالإرشاد والتوجيه لأن زواج الرجل من مطلقة دعيه ليس أمرا واجبا، ولن يُقدم أحد على مواجهة استنكار المجتمع وانتقاده اللاذع من أجل فعل أمر مباح، فأما حين يقوم بتنفيذ ذلك رسول اله جميعا فيه أسوة حسنة، ولن يواجَه أحد قام بهنا العمل باللوم والانتقاد ما دام تد تأسى برسول الش فـ


هذا و تد أورد ابن جرير الطبري وغيره في سبب طلاق زينب وزواج النبي روايات مستنكرة لا تليق بمقام النبوة، ومفادها أن النبي زينب حاسرة عن شُعرها فوقع في نفسه الإعجاب بها، وأنها ذكرت ذلك لزيد فطلقها من أُجل رسول اله

وقد علق ابن كثير على هذه الروايات بقوله: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثارا
ع عن بعض السلف (1) وقال ابن حجر: ووردت آثّار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من
المفسرين لا ينبني التشاغل بها "(Y)

وابن جوير لم يرو هذا الحبر عن الصحابة وإنها رواه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
وهو ضعيف وروى عن قتادة ما يشير إلى ذلك وليس صريكا فيه (؟)
وتد استغل أعداه الإسلام هذا الحبر للطعن في النبي
 لنغسه أولا بدلاَ من أن يخطبها لمولاه زيد، وقد كانت غير راضية بالزواج من زيد وإنها استجابت لذلك طاعة شه ولرسوله كا سبت، أما ما جاء في بعض تلك الروايات من أنه路 يقتحم على الناس بيوتهم بلا استئذان؛ بل إن هذا لا يصدر من مؤمن ملتزم بآحكام الإسلام فضهلا عن النبي
(1) تفسير ابن كثير 1 (Y/ 11 (Y)
(Y) نتح الباري


منذ أن كانت صغيرة لأنها كانت ابنة عمته فما الذي أعجبه منها بعد ذلك؟! ولو كان ما ذكر من أن زواج النبي
 تشويه سمعته بمختلف الوسائل، ولكن لم يذكر المؤرخون أن أحدًا منهم انتقده بشيء منئ من ذلك، وإنا الذي انتقدوه به هو أن تزوج امرأة ابنه، تال ابن الأثير: وتكاريكم المنانقون في في ذلك وقالوا إن عمدا يكرم نكاح نساء الأولاد وتد تزوج امرأة ابنه زيد، لأنه كان يقال له
(1)

زيد ابن عممد
هذا إضافة إلى أن هذه الروايات تناقض صريح القرآن حيث تد بين الشا تعالى الحكمة من تزويج النبي
 من أنه رآما وهي حاسرة فأُعجب بها، وبناء على هذا الادعاء يكون ما يخفيه النبي
 وهذا يخالف ما أظهره الشّ بعد ذلك، إذ أن الذي أظهره الش هو أمره بالزو باج بها با لا أنه كان

يكبها ويرغب في تزوجها. بيان النص:
1- سبق في تصوير الموقف أن من تقاليد الباهلية اعتبار الابن المتبنى كالابن من النسب، ولا كانت هذه العادة تخالف تعاليم الإسلام أبطلها الها سبحانه في هذه الآيات حتى لا تُنّْى عليها أحكام الإسلام كالإرث والمحرمية، وقد انتتح الشّ سبحانه هذه الآيات بأمر النبي
 إشارة إلى أن كونه منبأ عن اله بالوحي الإلمي يقتضي أن لا يلتفت إلى شيء سواه، لأن الوحي الإلفي لا ينزل إلا بالحت والعدل \$أَّتِّ آلّهَه أي اجتنب سخطه عليك بمراقبته
 عليك فإنا يريدون فتنتك عن دينك، ولا تهتم بلا يثيرونه حولك من الشبهات ليشوهوا سمعتك كالذي أثاروه حول زواجك بزوجة ابنك بالتبني، فإنا يريدون بذلك أن تترك
 الحـكمة فلا يأمرك إلا با نيه مصلحة ولا ينهاكُ إلا عـا فيه مفسدة.
 ذلك الناس بميعا ولا تلتفت إلى ما تعارف عليه أهل الجاهلية من عادات وتقاليد 'إِر.

 أهل الارض بميعا من يكفرون بدعوتك، فإن قوتهم حقيرة صغيرة أمام قوة الله عز وجل
 شرور الأعداء.
 الناس عليها أن يكون لرجل واحد تلبان في جوفه كا يزعم الزاعمون.
 لامرأته أنت علي كظهر أمي، المعنى: وليس من شرع الهَ أن تكون الزوجة بقوفم هذا أُمتَ كا يلَّعي الجاهلون.

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
 كالأبناء بالنسب هم من الحق على المتبني ما للابن على أبيه، كما جرت عليه عادات الجاهلية، وفي هذه الجملة أبطل سبحانه عادة التبني التي سار عليها العرب في الجا الجاهلية

وصدر الإسلام.
 بإلغائه وردّ الحـق إلى نصابه.
ووَآلنَّهُ يُقُولُ ألْحَقَّهِ أي يقرر المقائق الثابتة التي تنبني عليها الأحكام الثرعية وَّهُوَ يَهْدِى أَسَّبِلَ هُ أي يدلكم على الطريق الموصل إلى الحق والعدل والحكمة فخذوا بقوله عز وجل ودعوا ما عداه من تقاليد الجلاهلية.
 الحقيقيين فإن هذا هو العدل عند اله، لأنه هو المطابق للحقيقة والواقع ولا يتعارض مع أحكام الشريعة.

 أبي حذيفة (") وتيل: المعنى أولياؤكم في الدين (") والأول أظهر لأن هذا المعنى يفيده قوله

 وليس عليكم إثم فييا أخطأتم به من نسبة الأدعياء إلى غير آبائهم سهوا، ولكن ما تعمدته
(1) البامع لأحكام القرآن \&/ / 119 - - 1 .
(Y) الكشاف

تلوبكم من ذلك بعد النهي عنه نعليكم الإثم فيه.
 به من ذلك، لأن الألسنة تسبق إلى ما ألفته مـن الأسحاء الأولى ولا تنتقل إلى الأسماء الجديدة إلا بمران وتنبه هُرَحِيمًا بكم حيث تكفل لكم بالثواب على امتتال الأوامر. ثم بين سبحانه أن علاقة النبي

 كان كذلك لأنه لا يأمرهم إلا بالحير، ولا ينهاهم إلا عن الشُر؛ بخلاف أنفسهم فإنها قد تأمرهم بالشر وتنهاهم عن الحير فتوردهم موارد الهلاك، ولنلك كان ما يأمر به الدين أن يكون رسول الش
 وأن يكون أحب إليه حتى من نفسه كا أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن هشام
 لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنه الآن والش لأنت أحب إلي من نفسي. فقال

- النبي




المنافقون وٌِ القرآن الكريـم $\qquad$
 الأحكام ومن حيث الحقوت والواجبات.. من حيث الأحكام حيث لا يجوز الزواج بهن من بعده هِ النص يقتضي جواز ذلك لكونهن أمهات المؤمنين؛ ولكن النصوص الأخرى تبين المقصود من هذه الآية حيث أمرت نساء النبي هِ والواجبات حيث يجب لمن من البر والاحترام مثل ما يجب للأمهات. ومّد بين الله سبحانه في هذه الآية أن رابطة اللدين التي ربطت المؤمنين بالنبي وربطت المؤمنين بعضهـم بيعض هي أقوى وأمتن من رابطة النسب، بالنسبة للمودة والنصرة، ولكنها لا علاقة لها بأحكام الإرت، ولذلك قال تعالى في هذه الآية وَوَأُّلُوأ
 وأصحاب الرحم الذين تربطهم رابطة القرابة أولى بأن يرث بعضهم من بعض بهذه الرابطة في حكم الس وتضائه؛ من أن يتوارثوا بالإيط|ن والهجرة دون الرحمّ، وتد كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بعد الهجرة بالأخوة التي عقدها النبي القرابة كا أخرج ابن أبي حاتم تال حدثنا أبي، حدثنا أحد بن أبي بكر المصعبي من ساكني

 أَّلَكِ ن بِبَعْصِ وذلك أنا معشر قريش للا قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخحوان فآخيناهم وأورثناهم، فآخى أبو بكر عمر (1) الناس غيره، قال الزبير

اللسلاح قد ثقَّله فيِا يُرى، نو الله يا بُنيَّ لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري (") حتى (r)
. أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر تريش والأنصار خاصة فر جعنا إلى مواريثنا)"| ثم بين سبحانه أن تقرير هذا الحـكم الشُرعي بالنسبة للتوارث لا يمنع من إسلاء
 الذين والى بينكـم وبينهم النبي هِ (r)

معروفا من الوصية همم، وتمّمُل الديات عنهم وما أشبه ذلك من أعهال البر والإحسان "(r) واكَابَ ذَلِكَ فِي آلَّكِتَبِ مَسْطُورًا أي كان ذلك الهكم وهو أن أُولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في حكم الله، مقدرا مكتوبا في الكتاب الأول الذي لا يبدَّل ولا يغير، قاله جماهد وغير واحلد، وإن كان تعالى تد شرع خلان ذلك في وقبّ لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي وتضائه
(2)

القدري الشُرعي والش أعلم
Y ب - ولما أبطل اله سبحانه عادة التبني في الآيات السابقة أراد أن يمحو آثارها بأمر نبيه范


 في هذه الرواية التي ذكرما ابن كيّير (فابتعلتها ولعلها نحملته كا يلها يل على ذلك سياق الرواية التي ذكرها القرطبي.

. جا جامع البيان (Y) (Y)


المنافقون يٌ القرآن الكريم $\qquad$
屋
 وما صح وما استقام في شريعة الش لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الش ورسوله عليهم بحكم أن يغتاروا لأنفسهم من شأنهم ما شاءوا، بل ييب عليهم أن ينفذوا أمر الشا ورسوله ولو كانو انوا يشعرون في ترارة نفوسهم بكرامية ذلك الأمر، لانهم بتفكيرهم القاصر لا يدركون

 أي أمر من الأمور ويتبع فيه هواه نقد انحرف عن الطريق المستقيم انحرافا واضحا


 أبق زوجك زينب في عصمتك ولا تطلقها وَوَآتّقِ آلشَّهِ في أمرها فإن ما بدر منها لا
 الككلام تخفي في نفسك أمرا سيظهر اله حينا يمين وتت إظهاره، وهذا الأمر هو إخبار الش تعالى نبيه تزوج النبي الطلاق مكروها، ولم يكن النبي المي المي ما وجب عليه أن يبلنه حتى ينزل به الوحي، وإنا كان ذلك خلان الأولى فتط وكان الرسول يتخذه الأعداء من الكفار والمنافقين وسيلة للنَّل من دعوته، وتد عاتبه الش على ذلك
 زوجة ابنه وكان الأولى والأجدر أن تراقب الشّ وحده.
ولم يكن النبي تريش المواقف العظيمة يوم أن كان بين أظهر هم وتحداهم وهو في قلة من أنصاره، فكيف يِاف الناس بعد أن أصبحت لـ دولة مرهوبة البانب؟!
 العرب، والعرب في ذلك الزمن كانت عندهم حساسية شديدة في مثل هذه الأمور، فأرشد اله تعالى نبيه مراعاة سمعته ين الناس من أهل الماهلية، وأن يُعل من الأمور التي تعتبر مستنكرة عند الناس أمورا مقبولة مرغربة لأن الش أباحها، والأمور التي تعتبر حبوبة مطلوبة عنية عند الناس أمورًا مستنكرة مستكرهة لأن الشا حرمها.
 تضى زيد من زينب حاجته وفارتها زوجناكها، نكان الذي وَلِّ تزويها الشا عز

 أي إنا تضينا بتزويكك منها ليرتفع الحرج عن المؤمنين في تزوج مطلقات أدعيائهم، وتد قضى الها أن يكون ذلك بابلغ وسيلة حيث طبت ذلك النبي
 زيد لما أمر قد قضاه الش وقدره؛ ليحصل بسببه التشريع للمؤمنين.
(1) المردات في غريب القرآن، القاموس المحيط.
 يواخذ النبي الحكمة والمصلحة، فلا إثم عليه فيا أحل الشَ له من نكاح مطلقة دَعيّه، بل هو أمر واجب عليه تنفيذه لان الش عز وجل أمر به.
 من تبل، أن لا يؤاخذهم فيي أباح لِم، نكذلك النبي
نيا أحل له '(1).

وقد سار بعض المفسرين على اعتبار الآية نيا أحله الشّ للرسل الماضين من كثرة النساء
 وهذا على مافيه من القدح بالأنبياء بإثبات تغاليهم في قضاء ملذاتهم بغير مستند صحيح
 وإياحة ذلك لـ، وإنا نزلت في إباحة زواج خصوص وهو زواج الرجل بزوجة دعيّ إذا طلقها.
 داود الأنبياء
 (الكشان


 تضى مثلا بأن يتزوج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش
 أكمل منها ولا أبلغ، حيث بانشر القيام بها النبي ثم بين سبحانه المللق الكامل الذي اتصف به الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ
 إِلَّ ألّهَهَه أي أولثك الرسل هم الذين يبلغون رسالات ربهم إلى الناس الذين أرسلوا إليهم، على أكمل وجه ويراقبون الشه وحده، ولا يُافون في الله لومة لانم هوَرَكَىَى بِأَلَّهِ حَسِيبًا أي كانيا لمن راتبه واعتمد عليه وحده.

ثم عاد سبحانه إلى إبطال عادة التبني التي سار عليها أهل البكاهلية فقال تعالى ؤَّا
 العلاقة إنها تُبت بالنسب نقط، وليس فيكم من هو ابن للنبي هِ
 إليكم لمدايتكم، فأنتم أصحابه وأتباعه على دينه، وهذه العلاقة أقوى وأرست من علاقة النسب لأنها مبنية على المداية والتربية العقلية، وعلاقة النسب مبنية على بجرد العاطفة، فالنبي

 نخُتمت به الرسالات السماوية، وتال الرازي في بيان الحكمة من ذكر ذلك في هذه الآية:

 بعده، وأما من لا نبي بعده فإنه يكون أشفق على أمتة وأهدى فم وأجدى، إذ هو كوالد
(1)

لولده الذي ليس له غيره من أحد

لم ما يُصلح أمرهم في الدنيا والآخرة.


 واصبر حتى يككم الهّ بينك وبينهم، كا أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد أنه تال: أعرض عنهم ") . وكا أخرج من طريت ابن أبي عروبة عن تـادة أنه قال: أي اصبر على أذاهم
 إليه وكفى به تعالى متمدًا لمن اعتمد عليه وأسنَّ أموره إليه.
ومن الأذى الذي أمر الهُ نيه أن يصبر عليه في هذه الآية ما لـقه





عن طاعة الكفار والمنافقين ما يدل على مبلغ الأذى والفتنة التي كان يتعرض لها النبي


*     *         * 


## r| - تصرضهم بـالأنى لنسـاء المؤمنين

النص القرآني يٌ ذلك:




 تَبْدِيلًاه [الأحزاب: 09-0q]. بيان ما نزل فيه النص:
أخرج ابن سعد في طبقاته من طريق عمد بن عمر الواقدي عن أبي مالك قال: كان نساء نبي الشَ فيؤذين نشكون ذلك نقيل ذلك للمنانفين نقالوا: إنيا نفعله بالإماء نتزلت هذه الآية



وهذه الرواية غير صحيحة لضعف عمد بن عمر الواتدي بل هو متروك المديث عند من يعتد بهم من علاء الجرح والتعديل كا ذكر ابن حجر في التهذيب.
( ) الطبقات الكبرى لابن سعد A / IV .
 من طريق ابن أبي نجيح (") وعن تقادة من طريق ابن أبي عروبة(") ولكن سند العوني ضعيف كا تقدم وما روي عن بُاهد وقتادة كليها مرسل لا تقوم به الحجة في مثل هذا الأمر لأن ما يتضهنه هذا الأثر يخالف لتعاليم الشريعة، إذ أن نيه الإقرار بالإذن في أن يتعرض الفساق للإماء،وهذا غير جائز فالتعرض للنساء حرائر أو إماء منوع في الدين الإسلامي

 المنافقون وأن العطف لتغاير الصفات لا لتغاير الذات على حد قول الشاعر: هو الملك القرم وابن الهمام

> وبهذا ثال أبو رزين (2) ومحمد بن كعب القرظي وعبيد بن حنين "•) وتيل المراد بالذين في تلوبهم مرض ضعفاء الإيجان، والمراد بالمرجفين في المدينة اليهود وبهذا تال الألوسي
وهذا غير ظاهر بالنسبة لضعفاء الإيلان لان النبي لا تنطبق عليهم.


## وقت تزول هـذا النص:

هذه الآيات تتضمن أمر نساء النبي البيوب، وقد سبق أن الـدجاب أول ما نزل كان في زواج رسول الش جحش وكان ذلك في السنة الرابعة على القول الراجح، فتكون هذه الآيات مكا نزل بعد ذلك، وسيأتي يـ حديث الإنك ما يفيد شرعية لبس البلباب في ذلك الوقت وذلك في تول عائشة الحامسة على القول الراجح كا سياتّ، فيستفاد من هذا على سبيل الاستثناس أن هذه الآيات مما نزل في أواخر السنة الرابعة أو أوائل السنة الخامسة. تصوير الموقف الدني نزل فيه النص: كان بجتم المدينة في عهد النبي المؤمنون الصادتون الذين أخلصوا لّ ولرسوله والتزموا بجميع أحكام الإسلامّوفيه المنانقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ليتمكنوا بذلك من الكيد للمؤمنين وهم آمنون على أرواحهم وأموالمه، وفيه اليهود الذين لم يؤمنوا بالإسلام بل قد قد وتفوا منه

موقف العداء.
ولقد كان وجود هذه الفئات في بتمع واحد يحعل هذا المجتمع لا يسير على منهج واحد، فالمؤمنون الصادتون يسيرون على منهج التعاليم الإسلامية، والمنانقون إذا امتثلوا النهج الإسلامي إنا يمتثلونه مراءاة للمؤمنين لثلا ينكشف نفاقهمه، وأما اليهود فإنهم قد سكتوا على ضغن قد ملا قلوبهم، نهم يتمنون زوال الإسلام وهلاكُ المؤمنين، ويستغلون أي فرصة تسنح طم لإحداث الحلل في صفوف المسلمين وتشويه دعوة الإسلام. وكان هؤلاء المذكروون من المنانقين واليهود لا يلتزمون بالمحافظة على أعراض الناس كالمؤمنين الصادقين، نتتج عن ذلك أنهم يتبعون شهواتهم في تعرضهم للنساء إذا

خرجن من بيوتهن، ولم يكن هناك ما يميز نساء المؤمنين عن غيرهن، فأمر اله نساء
 المجتمع المختلط حتى لا يتجرأ على الاعتداء عليهن أحد من هؤلاء المستهتين بتعاليم الإسلام

## بيان مفردات النص:

جلابيهن: البلمباب ثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو ما تنطي به ئيابها كاللحفة، أو
 الرداء: ذكره الترطبي وقال: وقد قيل إنه التناع، والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن، وني صحيح مسلم عن أم عطية قلت: (ايا رسول الش إحدانا لا يكون لها جلباب قال: تُلُسهسا أختها من جلبابها)" (1) نهذا دليل على أنه ما يستر جميع البدن كالعباءة. المرجفون: الإرجان من الرجف وهو الاضطراب الثديد، والإرجاف إيقاع الرجفة إما بالقون أو بالفعل ("). لنغريَّكّك: الإغراء هو التسليط والتحريش، كا أخرج ابن جرير من طريت ابن أبي

طلحة عن ابن عباس بِّ ملعونين: اللعن هو الطرد والإبعاد على سبيل السخط (t).
(1) الجامع لأحكام القرآن
(Y) المفردات، القاموس.
(Y) جامع البيان (Y)
(£) المفردات، القاموس.

## بيان معنى النص:





 خونا من انتقام ملمُونين منهـم.

 ذكرما في ييان من نزل فيه النص وتد سبت تضبيميفها وتضيعيف مذا القول.

 امتثلوا أوامره نيكانثهم بخير البزاء.



 ,لكن اليل إلى الزنا ما هو إلا الثر من آثار مرض الثلوبي.

(Y) انظر جامع البيان (Y/YY
 بالتخويف من كثرة الأعداء أو بالتهرين من توة المُمنينين، وهم اليهود كــا تقــدم تـرجيح ذلك.

المعنى: لتن لم يقلع هؤلاء المذكورون عا هم عليه من تصد الإفساد في المجتمع الــــي
 نأمرك بقتالمم تطهيرا اللمجتمع وتخليصا له من عناصر الإفساد.
 الجلاء عن المدينة لأنه لن يصمدوا لقتالك، بل سيطلبون الجلاء فرارا مـن القتـلـ، ولـن




 يطهر ذلك المجتمع من عناصر الإفساد حتى يكون بجتمعا صالحا.

 الطريت المستقيم سيجري على هذه الأمة.
 وتضوا على البقية الباقية منهم، أما المنانقون نقد اعتصموا بالتكتم وبالغوا في النفاق حتى لا ينكشف أمرهم.
$\qquad$
$\qquad$
1\&- إعراضهم عن تتكيم الإسلام رغبة في ظلم النـاس
النص القرآني ي2 ذلك:
قال تعالى وَوَيَّوُولُوبَ


 أَلظَّلِّمُوبَ




 بيان من نزل فيه النص: 1- قيل إن هذه الآيات نزلت في بشر المنانق حينا اختصم مع اليهودي، ولم يرض

 سورة النساء.
r- و قال الضحاك: نزلت في المغيرة بن وائل وكان بينه وبين علي كرم الله وجهه خصرومة في أرض فتقاسلا فوقع لعليٌ ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة فقال المغيرة: بعني أرضك فباعها إياه وتقابضا نقيل للمغيرة: الماء لا يناهلا، فقال لعليٌ كرم الشّ وجهه: اقبض أرضك فإنظا اشتريتها إن رضيتها ولم أرضها فإن الماء لا يناهلا، فقال عليٌ: قد اشتريتها ورضيتها وقبضتها وأنت تعرف حالها لا أقبلها منك، ودعاه إلى أن يخاصمه إلى رسول اله نقال: أما عمدد فلست آتيه فإنه يبغضني وأنا أخاف أن يحيف عليَّ فنزلت (1) وهذه القصة تنطبق على مضمون الآيات وقد ذكرها الألوسي بلا سند.
( ${ }^{(4)}$
وأخرج ابن المنذر وغيره عن تتادة أنا نزلت في المنافقين، وروى عن الحسن نحوه وكونها في المنافقين ظاهر من مضمون الآيات. وقت نزول هدا النص:
هذه الآيات ليس لها سبب نزول بسند صحيح، وعلى فرض صحة ما سبقق في بيان من نزل فيه النص فليس فيه ما يبين وقت نزوها، وهذه الآيات من سورة (االنور") ومما نزل قبلها سورة (االحشر") ومما نزل بعدها سورة (المنانقون)") كما في رواية ابن الضريس عن ابن
 سبق، أما (المنافقون") نقد نزلت بعد غزوة المريسيع التي كانت في شعبان من السنة الحنامسة كا سيأتي نهذا ما يرجح كون هذه الآيات ما نزل بين ذلك. بيان مفردات النص:

- يخشى: الحشية الحوف مع التعظيم

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المردات، القاموس. }
\end{aligned}
$$

المنافقون ـِ2ْ القرآن الكريـم
يَتَّف: التقوى جعل النفس في وتاية مُا يخاف، والوقاية الصيانة والحفظ، وهي في
(1)

- الشرع حفظ النفس علا يؤثم

بيان معنى النص:

وبهذا قال جههور المفسرين ه أي ويقول المنافقون بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول والتزمنا
 التزموا بها، وذلك كتخلفهم عن الجهاد ونحوه من التكاليف التي يرونها شاقة عليهم


ظاهرهم مع باطنهـم ويطابق قولم نعلهم.

隹 رسول اله يعرضون عن التحاكم إلى رسول اله

 لتحقيق مصلحتهمه فأمْ الطاعة لا يرجع عندهم إلى الإيلان ولكنه يدور حول منفعتهم حقا أو باطلا، وما هذه صفة المؤمنين.





أم خونهم من أن يكور عليهم إذا حكم نيهم بحكم الش؟

وتد أضرب سبحانه وتعالى عن ذلك كله وأثبت أن الدافع لفم إلى الامتناع عن
 أموالمم وجحد حقوتهم، ورسول الش هِ
 فإنم متصفون بهذه الصفة حتى فيا إذا كان الحت لمم، ولم يمتنعوا من التحاكم إلى النبي


 وقد اختار هذا المعنى وهو كون الإضراب عن التساولات الثلاثة أبو السعود


 ورسوله، مشيرا بذلك سبحانه إلى أن المنانقين بسلوكهم المنحرف في رنض تحكيم










والآخرة.

ثم ذكر سبحانه مشهدا من نفاق هؤلاء المنانقين ييين توغلهم في النفاق حيث قال
 أتصى ما في وسعهم وطاقتهم مؤكدين بذلك طاعتهم أمر النبي للجهاد في سبيل الشه حتى يغطوا بذلك نفاتهم، ويؤكدوا دعرى الإييان.


 فإن حقيقتها تظهر في تصرفاتكم نحو الالتزام بتكاليف هذا الدين، وتد اختار هذا المعنى الطبري وابو السعود والألوسي '

وقيل أن المعنى: الأمر الذي يُطلب منكم طاعة معروفة، كطاعة الـلَّصص من المؤمنين،
(1)

أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيلان الكاذبة، ذكره الزغشري . والقول الأول أرجح لأن طاعة الإيهان قد أمرهم اللّ بها بعد هذه الآية فتبين بهذا أن الطاعة التي ذكرها اله سبحانه وتعالى في هذه الآية هي طاعة النفاق التي اتصفوا بها. وإِنَّ آلمَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَغْمَلُونَهُ أي دقيق العلم بجميع أعمالكمَ أَيها المنافقون، الظاهرة والباطنة فلا تظنوا أنها إن خفيَ بعضها على المؤمنين تخفى على الله عز وجل فإنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وسيجازيكم عليها في الآخرة.
 لانها مبنية على النفاق، أمره أن يأمرهم بالطاعة الحقيقية التي لا يشوبها شيء من النفاق حيث قال تعالى وِقُلْ أُطِيعُواُ الّْلَّهِ بالتزام ما يأمركم به من التكاليف الشُرعية ظاهرا
 قلبي بلزوم طاعته و أن طاعته من طاعة اله. ثم بعد أن أمر الش سبحانه وتعالى نبيه

 رسول اله



المنافقون ــو القرآن الكريـم

الرسول من واجب في دعوة الناس إلى الله، إلا تبليغهم ما أرسله الهّ به تبليغا واخسا ينهمه الناس عنه، وقد أدى الواجب الذي عليه، فلا حجة لمن انحرف عن الطريق المستقيم الذي دعا الناس إليه.

*     *         * 


# 10- إثارتهم القتنة بين المؤمنين وتذمرهم 

## مز هجرتهه إلى بلادهم

النص القرآني ي\% ذلك











 بيانمن نزل فيه النص:



المنافقون يِ القرَآن الكريـم
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل، نذكرت ذلك لعمّي نذكر عمّي لرسول اله路 رسول اله وكذبني فأصابني هَمٌّ لم يصبني مثله نجلست في بيتي نأنزل اله عز وجل وإِذَا

 (1)
-قال: إن الشّ تد صدقك
وقد ذكر محمد بن إسحاق أن هذه الحادثة وقعت في غزوة بني المصطلق كا سيأتي في تصوير الموقف، وقال ابن حجر:وكذا وقع عند الإسماعيل من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال: يرون أن هذه الغزاة غزاة بني المصطلق تال: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن عروة بن الزبير، وعمرو بن ثابت أنها أخبراه أن رسول الش
غزا غزوة المريسيع "، ثم ذكر خبر الخصومة التي جرت بين المهاجريّ والأنصاريّ وتول ابن أبيًّ لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل إلى آخر القصة" ." وذكر ابن أبي حاتم في روايته عن سعيد بن جبير أنها في غزوة تبوك، كها نقل ذلك عنه ابن كثير وقد علق على هذه الرواية بقوله: وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير، قال وقوله إن ذلك في تبوك فيه نظر، بل ليس بجيد فإن عبد اله بن أبيَّ لم يكن مُن خرج في

 في معجم البلدان: ترية قرب مكة، وتال البكري في معجم ما استعجم قرية جامعة مذكورة في رسم الفرع وفي رسم العقيق وهي كثيرة المياه والبساتين.


غزوة تبوك بل رجع بطائفة من البيش، وإنا المثهور عند أصحاب المغازي والسير أن
(1)

ذلك في غزوة المريسيع ومي غزوة بني المصطلق ' .
قال ابن حجر: وهذه الغزاة وقع في رواية عمد بن كعب عن زيد بن أرتم عند النسائي أنهاغزوة تبوك، تال: ويويده توله في رواية زهير المذكورة (الي سفر أحاب الناس فيه شدة) ثم قال: وأخرج عبد بن ميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير مرسلا (أن النبي متزلا نقال عبد اله بن أبيٌ.. فذكر القصه، ثم قال: والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني
 (اوكانت الأنصار أكثر من اللهاجرين حين تدموا المدينة تم كثروا بعدل) وذلك في تعقيبه

 إليهم مسلمة الفتح في غزوة تبوك نكانوا حيثذ أكثر من الأنصار والش اعلم "(ب) ومن هذا يتبين لنا أن الراجح كون هذه الحادثة وتعت في غزوة المريسيع لا في غزوة تبوك، لأن الكللات القيحة التي كثيفتها هذه الآيات كلها تدور حول عبد الها بن أبيٍ وهو

(1) تفسير ابن كثير (1)




الأنصار كانوا آنذاك أكثر من المهاجرين، وقد كانوا في غزوة تبوك أكثر من الأنصار كا نبه
 وقت نزول هذا النص:
سـبق لنا في بيان من نزل فيه النص أن هذه الآيات تد نزلت في حادثة جرت في غـزوة بني المصطلق على الأرجح، وقــد اختلف المـؤرخون في تحـديـد وتـت هـــنه الغزوة فقال بعضهم إنـها كانت في شعبان من السنة الحامسة، وبهـذا تال موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وقتادة واختار ذلك أبو معشر "، وابـن سعد (") والبيهقي (r) وابن تيمية" وابن ${ }^{(1)}{ }^{(1)}{ }^{(1)}$ (1)

- القيم

واستدل أصحاب هذا القول بأن تضية الإفك كانت في دجوع النبي بني المصطلق كا سياتي، وقد ذكرت عائشة كُّ وسعد بن عبادة في شأن أهل الإنك كا في الصحيح، وسعد بن معاذ قد توفي في السنة الحامسة بعد القضاء على بني قريظة، فلو كانت غزوة بني المصطلق في السنة السادسة (1)

لكان ما في الصحيح من شهود سعد بن معاذ لقضية الإنك غلطا .
وقيل إنها كانت في شهر شعبان من السنة السادسة وعن قال بهذا محمد بن إسحاق ،(`)

> (1) فتح الباري $/$ • •
> (Y) طبات ابن سعد / / 7 /

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) زادالمعاد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) السيرة النبوية }
\end{aligned}
$$


 النبي من السنة الخامسة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن تكون غزوة بني المصطلق إلا بعد

ومكا استُدل به أيضا لمذا القول ما ذكره أبو الأعلى المودودي من أن أحكام الحجاب قد نزلت في سورتين هما سورة النور والأحزاب، وتد مرحت عائشة الإفك بأنه كان بعدما أنزل الحجابن، وسورة النور تد اقترن نزولها بـحادث الإفك ونك، فيتعين أن تكون السورة التي أنزل فيها الحجاب قبل ذلك هي سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب تد نزلت بعد غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، فتكون غزوة بني المصطلق (1)

التي جرى فيها حادث الإفك بعد ذلك .
وقد أجاب هؤلاء عن دليل القول الأول بترجيح رواية ابن إسحاق التي فيها أن القائل لسعد بن عبادة في شأن الإفك هو أسيد بن حضير على رواية الصحيحين، التي فيها أن القائل هو سعد بن معاذ لسلامة رواية ابن إسحاق من الإشكال الذي يرد على رواية ( ${ }^{(4)}$ الصشحيحين، على اعتبار أن غزوة بني المصطلت متأخرة عن غزوة بني قريظة .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تاريخ خلية/ } \\
& \text { (Y) تاريخ الأمم والملوك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) تفسير سورة النور / (Y-^. } \\
& \text { (V) جوامع السيرة / Y-Y، تفسير سورة النور / } 9 .
\end{aligned}
$$

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
والني يظهر أن القول الأول أرجح، لما جاء في رواية البخاري من أن سعد بن معاذ كان موجودا أيام حديث الإفك، وحديث الإفك جرى عقب غزوة بني المصطلق بالاتفاق، وتد كان موته بعد ذلك عقب غزوة بني قريظة باتفاق المؤرخين، فيتعين أن تكون غزوة بني المصطلق قبل ذلك، ورواية البخاري أصح من رواية ابن إسحاق. أما أدلة القول الثاني فنيها نظر، فالجواب على الدليل الأول أن تحديد وقت زواج النبي في ذلك، وترجيح كونه في السنة الرابعة، وسبق بيان ضعف القول بأنه في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة، فلا يبقى في هذا دليل للقائلين بأن غزوة بني المصطلق كانت في السنة

السادسة.
أما الجواب على الدليل الثاني: نهو أن السورة حينها تنزل غخبرة عن عدة وقائع لا يستلزم ذلك تقاربها في الزمن، إذ أن السور لا تنزل جلة واحدة في الغالب، فإذا كان أهم الأحداث التي تناولتها سورة الأحزاب هو مناقشة وقائع هذه المعركة، فإن هذا لا يقتضي أن جميع آيات هذه السورة قد نزلت بعد غزوة الأحزاب جلة واحدة، بل لابد لمعرفة وتت وقوع الحوادث التي تحدثت عنها هذه السورة من الرجوع إلى التاريخ، ومن بين هذه الموادت زواج النبي آيات زواج النبي سبق تقرير ذلك.

تصوير الموقف الذي نزل فيه النص:
ذكر عممد بن إسحاق فيطا أخر جه عنه ابن هشام تلك الحلادثة التي كانت سببا في نزول هذه الآيات والموقف الذي حدثت فيه بالتفصيل، حيث قال: نحدثني عاصم بن عمر بن

قتادة وعبد اله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبّان، كل تد حدثني بعض حديث بني المصطلق، قالوا: بلغ رسولَ اله أبي ضرار، أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول اله بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء فم يقال له (ا(لمريسيع") من ناحية (اقُديد") إلى الساحل نتزاحف الناس واتتلوا نهزم الها بني المصطلق، وقتل من قتل منهم،ونَنَّل رسولَ اله

 له من بني غفار، يقال له جهجاه بن مسعود يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجمني حليف بني عوف بن الحزرج على الماء فاقتتلا، نصرخ الجهني: يا معشر الأنصار وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين.
 قالوا: يا رسول الش كسع رجل من المهاجرين رجـلا مـن الأنـصسار، نقـال: دعوهـا فإنـا . ${ }^{\text {م }}$

قال ابن إسحاق: فنضب عبد الشا بن أبيّ ابن سلول وعنده رهط من تومه، فيهم زيد ابن أرقم غلام حَدَث، فقال: أوقد نعلوها؟ قد نافرونا (") وكاثرونا في بلادنا، واله ما

 والضمير في تول (ادعوما، يعود على دعوى الباملية، وتد شبها النبي


أعدُّنا وجلابيب قريش "(إلا كا قال الأول: سَمٌن كلبك يأكلك، أما والهَ لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ثم أقبل على من حضره من قومه نقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وتاسمتموهم أموالكمم، أما والش لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتّحولوا إلى غير داركم.
وني مرسل عروة بن الزبير، وعمرو بن ثابت الذي أخرجه ابن أبي حاتم: فانكفأ كل


رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعز منها الأذل.. قال ابن حجر وهو مرسل جيد قال ابن إسحاق فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله
 ابن بشر نليقتله نقال رسول اله


نارتحل الناس.
 أضرب عنق هذا المنافق، نقال النبي

- أصحابه|"

قال ابن إسحاق: وقد مشى عبد الشا بن أبيّ ابن سلول إلى رسول اله أن زيد بن أرتم تد بلَّغه ما سمع منه، فحلف باله ما قلت ما قال ولا تكلمت به -وكان
(1) البلابيب جمع جلباب ومو الثوب الواسع كما تقدم، وقد كنى به هنا عن الفقـر كـلـا في تـول عـيل


في قومه شريفا عظيط- نقال من حضر رسول الش
 ابن أبيّ ابن سلول ودفعا عنه.
 النبوة وسلم عله ثم قال: واسل يا نبي الشّ لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيا فيا مثلها، نقال له رسول الهُ
 الأعز منها الأذل، تال فأنت يا رسول اللة والشّ تخرجه منها إن شئت هو الذليل وأنت
 ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا.
ثم مشى رسول الش ألّ وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشُمس،ثم نزل بالناس نلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض نوقتوا نياما، وإنا فعل رسول الشا بالأمس من حديث عبد الشا بن أبيّ.

ثم راح رسول الشا النتيع يقال له بقعاء، فلم راح رسول الش لـد
 فلل قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت -أحد بني قينقاع من عظطاء اليهود (1)
-وكهنا للمنانقين- مات في ذلك اليوم

وتد روى الإمام مسلم خبر هذه الريح عن أبي سفيان عن جابر艮
 (1) عظيم من المنانقين تد مات

ومن خبر عبد الشَ بن أبيّ هذا يتبين لنا مدى ما يكنه المنافقون للمؤمنين المهاجرين إلى ديارهم من حقد وكراهية، فهم يعتبرونهم غرباء عنهم، حلُّوا في ديارهم لاستنزاف أموالهم والسيطرة عليهم، ويحسبون أن المؤمنين يفكرون في متاع الدنيا كا يفكرون هم فيه، نلذلك قال عبد اله بن أبي" لأصحابه: (أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم" ولا يعلمون أن الرزق بيد اله يؤتيه من يشاء، وأن الله عز وجل لن يضيع أولياءه المؤمنين.

وإن من عرف ما يتصف به المنانقون من الانزواء والتستر ليستغرب من ذلك التهور اللني صدر من عبد الش بن أبيّ حينظا تال: لئن رجعنا إلى المدينة لُيُخرجن الأعز منها الأذل، ولعله قد اضطر إلى التفوه بهذا الكلام دناعا عن نفسه التي استذلت، وكبريائه التي جُرحت عندما قال له أصحابه من المنافتين كنت ترجَّى وتدفع نصرت لا تضر ولا تنفع، وما يدل على ذلك أنه عندما علم باطلاع الرسول علم بالاعتذار، والحلف بين يديه بأنه ما قال ذلك الكلام، ولقد أخزاه اله بذلك حتى عند رفاقه من المنافقين حيث أذلَّ نفسه بالاعتذار، بعدما كان يتظاهر أمامهم بالعزة والكبرياء، ويني لنفسه شخصية هي أكبر من نفسه الضعيفة الذليلة.
 لأن ابن أبيٌ كان ذا اعتبار في تومه، فلو تتله النبي بحجة أنه كان مظهرا للإسلام، ومما يدل على احتحال وقوع ذلك ما أخرجه ابن هشام عن


 بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الش بن أبيّ يمشي في الناس نأتتله، فأتتل رجلا مؤمنا بكانر فأدخل النار، نقال رسول الش


وجعل بعد ذلك -يعني ابن آبيّ- إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنونه، نقال رسول الش (العمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم": كيف ترى يا عمر؟ أما والشَ لو تتلهه يوم تلت لي اتتله لأُرعدَتْ له آنف لو أمرتها اليوم
 هذا إضافة إلى أن قتله وهو يظهر الإسلام يعتبر تتوبيا للدعوة الإسلامية خخارج المدينة، لان الناس حينا يتسامبون بأن عمدا يقتل أصحابه المتنتقين لدينه يتو تفون عن اللخخول في الإسلام، لأنم لا يفهمون حقيقة الأوضاع التي تجري داخل المدينة، ولذلك


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) يعني ابن عبد الهّ بن أبيَ. } \\
& \text {.rVo-rV\&/ / سيرة ابن هشـام (Y) }
\end{aligned}
$$

(أصحابه| أخر جه البخاري
وقد كان لعبد الله بن عبد اله بن أبيّ الفتنة التي أثارها أبوه، وذلك أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد اله بن عبدالله هذا على باب المدينة واستل سيفه، فجعل الناس يمرون عليه فلل جاء أبوه عبد الله ابن أبيّ قال له ابنه: وراءك.. نقال: مالك ويلك؟ فقال: واله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول اله ساقة "، فشّكا إليه عبد الله بن أبيّ ابنه، فقال ابنه عبد اله: واله يا رسول الشه لا يدخلها حتى تأذن له، فأذن له رسول اله (r) هكذا ذكره ابن كثير عن عكرمة وابن زيد بلا سند . وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو هارون المدني قال: قال عبد الشه بن عبد اله بن أبيّ ابن سلول لأبيه: والهّ لا تدخل المدينة أبدا حتى تقول رسول الله رسول الش إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي فو الذي بعثك بالـق ما تأملت وجهه هيبة له

ولنّ شئت أن آتيك برأسه لآتينك به فإني أكره أن أرى قاتل أبي '.
 (TEへ/人
(Y) أي يسير خلف أصحابه كي يُفظهم كا ذكر في النهاية.
(


بيـان مفردات النص:
جُنَّة: الجِنّةّ الوقاية والستر
فصدوا: يُتمل أن يكون من صد الللزم، نيكون المعنى أعرضوا وانصرفوا يقال صد يصد صدودًا، ويحتمل أن يكون من صدَّ المتعدي، أي: منعوا غيرهم يقال صد يصد

- صدا

قاتلهم الهّ: القتل في الأصل إزالة الروح عن الجسد، وصيغة المفاعلة هنا قيل إنها من جانب واحد فيكون المعنى تَتلهم، وقيل المعنى لعنهم، وقيل إنها من جانبين فيكون المعنى (r)

ع عاداهم اله، ومَنْ عاداه الهُ نقد هلك يؤفكون: الإفك الصرف عن الشيء إلى شيء آخر، والمراد به هنا الصرف عن الحق إلى

قال تعاللى وإِذَا جَآَكَ اُلْمُنَّفِقُونَهُ أي إذا حضروا إليك بعدما ينكشف أمرهم كما
 لَرَسُولُ ألنَّهِّهُ أي نقر ونعترف بأنك رسول الش، وني هذا أمران: الأول تضية أن محمدا رسول الش، والثاني شهادتهم بصحة هذه القضية، أي إخبارهم بأنهم يعلمون علم شهادة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) القاموس المحيط، النهاية في غريب الحديث. } \\
& \text { (Y) المفردات في غريب القرآن. } \\
& \text { ( } \\
& \text { (§) نفس المرجعين السابقين. }
\end{aligned}
$$

بأن هذه القضية صحيحة وُوَألَّهُ يَعْلَمْ إِنَّكَ لَرسَوُلَّرُ كا تالوا أي أن القضية في نفسها -بقطع النظر عن شهادتهم- صحيحة لا ريب فيها فقد أحاط اله بها علل)، أما إخبارهم عا يعتقدونه من صحة هذه القضية فهو كذب وَوآللَّهُ يَشْهُدُ أي يخبر عن علمه تعالى بها

 لأنفسهم وأموالمم وفَصَدُوأِ أي فبسبب هذا السلوك المنحرف الذي يتناتض فيه ظاهرهم مع باطنهم أعرضوا وَعَن سَبِلِ آلَِّّهِّ المستقيم الذي يتفق فيه الظاهر مع
 ما قاموا به من عمل حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وصاروا يقومون بالأعهال المنكرة تجّا المؤمنين، ثم يتّقو نهم بالأيمان الكاذبة.

تُم لـا حكم الله سبحانه على عملهم بالققح بيَّنَ الدانع لهم على الإقدام على ذلك التصرف الشنسع حيث قال تعالى ولَّبلَكَهُ أي ما سبق ذكره من إظهارهم الإيهان نفاقا
 ارتدوا عنه ثانيا لما رأوا أنه لا يتقق مع أهوائهم المنحرفة، ثم لـا كانوا يعلمون أن عقوبتهم
 كفرهم بعد الإيهان ختم الله على تلوبهم، فلا تؤثر فيها المواعظ وْفَهُرْ لَا يَفْقَهُونَها أي لا يفهمون فها دقيقا يكشف لمم سوء أعالهم، لأنهم اتبعوا أهواءهم نحالت بينهم وبين التفكير في الحت وتفهم آياته.

تم بين سبحانه وتعالى أن لأولثك المنانقين من المنظر الـلاب والمظهر الجذاب وفصاحة اللسان ما يعجب الناظر إليهم، ويشده إلى استلع كلامهم، حيث قال تعالى


وحلاوة منطقهم كها قال زيد بن أرقم ولكن مل غخبرهم كمظهرهم؟ وهل فيهم نفع لأبناء بكتمعهم؟ إنم لا نفع فيهم
 خشب مسندة لا نفع فيها ولا يستفاد منها. وتد شبههم الش سبحانه بهذا الجملمد لعدم استفادتهم من حواسهم التي وهبهم الهّ إياها، وليس هناك ما هو أبلغ من هذا الكلام في تحقيرهم وإذلاطمم.

ثم بين سبحانه أن مظهرهم المعجب لا يدل على أنهم يعيشُون في سعادة وطمأنينة؛
 فزعوا وحسبوه صيحة عليهم وأمرًا بقتلهم، لأنهم لم يكونوا مع الحق نهم يتوقعون كل يوم أن ينكشف أمرهم نتكون في ذلك نايتهم. وفي هذا تصوير بليغ لما كان يعيش نيه المنانقون في ذلك الزمن من حياة الرعب والفزع. ولكن هل هم من الوهن والمبن بحيث لا يهتم بأمرهم النبي
 الصفات التي تلمح من خلالها حياة الذغر والانزواء هم العدو الأكبر، الذي ييب أن


المنافقون وٌِ القرآن الكريـم
تحسب له حسابا لا تحسبه لغيره من الأعداء، لأنه يكيد في الحفاء فيأتي عدوه من مأمنه، ويوقع من الضرر ما لا يستطيع أن يصيبه به الأعداء المجاهرون بعداوته، لان هؤلاء
 أهلكهم الشه كيف يُصرنون عن اتباع الحق إلى الباطل . ثم بين سبحانه وتعالى زهدهم في مغغرة الش تعالى، وتكبرهم عن المجيء إلى رسول الش


 ورأيتهم يُعرضون عن الاستجابة لمذا الطلب والحلال أنهم مستكبرون.
 بالنسبة هم استغفارك فم وعدمه فلن ينفعهم استغفارك لو استغفرت لهم لآن اللّ لن ينفر لمّ، حيث إنم قد انحرفوا عن الطريق المستقيم بعدما عرنوه، واختاروا عليه طريت
 خروجا كاملا بعلما عرفوه لأن سنة اله اقتضت أن النين يضلُّون عن علم تتمحض نفوسهم لنوازع الشُ التي تبعدهم عن الطريق المستقيم، وتُنلو من نوازع الخير التي تقر.بم إليه.

ثم بين سبحانه وتعالى الأتوال المنكرة التي صدرت من عبداسَّ بن أبيّ في رجوع النبي



محمد المصطلق لقو مهم من الأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الل يتفرقوا عنه، وقائل هذا الكلام هو عبد الش بن أبي كا سبق، وإنها جاء الضهير بجموعا في هذه الآية وني سائر آيات السورة نظرا لأن عبد الله بن أبيّ يمثل جماعة من قومه، كلهم يعتقدون عقيدته ويسيرون على منهجه، فإذا تفوه بميّل هذا الكلام أعجبهم ذلك منه ولم

ينكروا عليه.
وقد ظن هؤ لاء المخدوعون من المنافقين أن صحابة رسول الله المدينة إلا ليسدوا جوعتهم؛ وأنهم بقطع النفقة عنهم سيرجعون إلى بلادهمه، وقد نسوا أو تناسوا أن أكثر المهاجرين قد هاجروا وتركوا أموالمم ومصالحهم التجارية وراء ظهورهمه' ولم يزدادوا بهجرتهم إلى المدينة سعة في المال، بل كانوا في بلادهم التي هاجروا منها أحسن حالا من الناحية المالية، وتد رد الله عليهم بتقرير سنة من سننه الشاملة التي لا تختص بذلك الظرف المعين الذي نزلت فيه هذه الآيات، حيث قال تعالى ؤوَلِّهِ خَزَآِنُ
 عباده ويحرم منها من يشاء، لـحمة يريدها سبحانه وتعالى، وليس كل من تفضل الله عليه بالمال هو راض عنه، ولا كل من حرمه الله منه هو ساخطط عليه، بل يعطي سبحانه ويمنع ابتلاء منه لعباده ليظهر من يشكر عند الرخاء ويصبر عند الابتلاء، ولُن تطَع الاغغنياء من الانصصار النفقة عن الفقراء من المهاجرين، فإن اله سبحانه يهئ لمم موارد أخرى للرزق، لان خزائن السموات والأرض بيده وحده سبحانه، لا بيد الاغغنياء من عباده وُوَلَّكِكُ ألَّمْنَفِمِينَ لَا يَفْقَهُونَ أي لا يفهمون أن مصادر الرزت كلها بيد الله وحده، وأن ما يتمتعون به من المال هو من رزق اله الذي تكفل به سبحانه لكل نسمة خلقها، كا تال

المنافقون يـو القرآن الكريـم
 سبحانه بيده إغناء الفقير وإنقار الغني
 الكلام هو عبد اله بن أبيّ كا سبت وقد عنى بالأعز نفسه وعنى بالأذل رسول الله
 هي لله عز وجل ولرسوله لدين اله فهو القوي الغالب دائما، ومن خذل دين الله وعاداه فهو الذليل المغلوب على
 وبين العزة. وتد ختم الله سبحانه هذه الآية بنفي العلم وختم الآية التي قبلها بنفي الفقه لان معرنة كون مصادر الرزق بيد الله وحده أمر فيه خفاء فيحتاج إلى دقة في الفهم وعمت في الإدراك، أما معرنة كون العزة له ولرسوله وللمؤمنين نهو أمر ظاهر لا ينكره إلا جاهل أو مكابر، ويستطيع المنافقون أن يعرفوه من واتعهم نقد أصبحوا أذلة من اليوم الذي تنكروا فيه هذا الدين وحاربوه، وقد أصبح المؤمنون أعزة منذ اليوم الذي آمنوا فيه بهذا اللدين وجاهدوا الناس في سبيله، ويستطيعون أن يلمسوا ذلك من الواتع الذي حولمم فاليهود والكفار تد حاربوا هذا الدين، نا زالت قوتهم في ضعف، وأمرهم في اضمححلال حتى ذهبت دولتهمّ، وأصبحت الديادة للإسلام والمسلمين.

# 17 - خوضهه في أعراض المؤمنين وتشويله سمعتهم <br> النص القرآني يٌ ذلك : 



 هَـذَاَ إِفَكُ مُمِينٍ







 بيان من نزل فيه النص:
أخرج الإمام البخاري ومسلم بسندها عن عائشة

据

اله (اله آذنوا بالر حيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلل| تضيت شأن أقبلت إله رحلي فإذا عقد لي من جزع أظفار (") تد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين يرحِّلون لي فاحتملوا هودجي فر حلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحمّ، إنها يأكلن العُققة من الطعام ("فلم يستنكر القوم خفة المودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن، فبعو! الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازطم وليس بها داع أو بجيب، فأمت منزلي الذي كنت به، وظنّت أنهم سيفقدوني ويرجعون إليَّ، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي تم الذكواني من وراء الجيش، نأدلب فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي وواله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الميش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة (r)، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الش بن أبي ابن سلول.



$$
\text { طيب الرائحة يتبخر به (فتح الباري ^/ / } 9 \text { ع ) . }
$$


الإبل حتى يدخل زمن الريع (فتح الباري ^/ • 7 \&).
 موغرين؟ تال: الوغر شدة الحر (Y/YY/ المعنى: نازلين في وتت شدة الحر.

فندمنا المدينة فاشتكيت حين تدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك , ولا أشعر بتيء من ذلك، وهو يريبنى في وجعي أني لا أعرن من رسول الش اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنا يدخل عليّ رسول الهِ يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بري بعدما
 وذلك قبل أن تُتخذ الكُنف قريبًا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح -ووهي ابنة أبي رُهم
 نأتبلتُ أنا وأم مسطح تبل بيتي وتد فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مي مرطها نقالت:
 تسمعي ما قال؟ تالت: قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإنك، فازددت مرضا
على مرضي.

فلم رجعت إلى بيتي ودخل عليُّ رسول الشا


 عليها، قالت: نقلت سبحان الها أوَتد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم (1) حتى أصبحت أبكي، فدعا رسول الش اله



قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار إلى رسول اله يعلم هم في نفسه من الود نقال: يا رسول اله أهلك وما نعلم إلا خيرا، وأما عليّ بن أبي طالب نقال: يا رسول اله لم يضيِّ اله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل البارية تصدتك.

قالت: فدعا رسول الل قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرًا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن نتأكله (1) نقام رسول الش屋 فو اله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، نقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الش أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الحزرج أمر تنا ففعلنا أمرك، قالت: نقام سعد بن عبادة- وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالـا، ولكن احتملته الحمية - نقال سعد: كذبت لعنر الهّ لا تقتله ولا تقدر على تتله (٪ نقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمْر الش لنقتلنَّه فإنك
(1) (1أغمصه، أي أعيبه، والداجن المراد بها الشاة كا في رواية أخـرى للبخـاري جـاء فيهـا لا واله مـا علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترتد حتى تدخل الشاة نتأكـل هيرهــا أر عجينهـاه (فـتح البـاري .( $£ \wedge \wedge / \wedge$
(Y) وذلك لأن عبد الشَ بن أي من الـزرج توم سعد بن عبادة وني رواية أخـرى للبخـاري أن سـعـد بـن عبادة قال أيضًا: ولو كان من رهطك ما أحبت أن يقتل (نتح الباري /r / \& \&).

منافق تجادل عن المنانقين، نتثاور الميان الأوس والحزرج حتى هموا أن يقتللوا ورسول اله قالت: نمكثت يومي ذلك لا يرتألي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: نأصبح أبواي عندي -وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع- يظنان أن البكاء فالت كبدي.
قالت: فيينزا هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت (" عليّ امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فيينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الش الش يكيس عندي منذ قيل ما تيل تبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني.
 عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرثك الشه، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الش وتوبي إليه، نإن العبد إذا اعترف بذنبه ئم تاب إلى الش تاب الش عليه.
قالت: فلل تضى رسول اله


 لقد سمعتم هذا المديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، نلئن قلت لكم إني بريئة
(1) كذا في بعض روايات البخاري وني رواية مسلم ״استاذنتا بلا فاه (صحيح مسلم كتـاب التوبة)

-واله يعلم أي بريئة- لا تصدتونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بامر -واله يعلم أني منه


قالت: ثم تحولت ناضطجعت على فراثي: قالت: وأنا حينئ أعلم أني بريئة وأن الش

 النوم رئيا يُبرَّرّاني اله با.


(1) في رواية هشام بن عروة عند البخاري "والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه وفي رواية أبي أوــس عنده أيضًا النسيت اسم يعقوب للابي من البكاء واحتراق الجون، ، وفي رواية ابن جريج عنده أيضًا

وكنت جارية حديثة السن اي من أجل ذلك نسيتْ اسم يعقوب.

بجلسه - فتح الباري ^/ / <br>\&V. .
( ( $)$ قال ابن حجر هي شدة المحى، وتيل شدة الكرب، وتيل شدة الحر تال: ووقع في رواية إسحاق بـن

عنده العرق غالبًّ (فتح الباري ^V / \& ).
( ( ) قال ابن حجر: الجم)ن بضم الميم وتخنيف الميم اللؤلؤ، وتيل حب يعمل من الفضة كاللؤلؤ، وتـال الداوردي: خرز أبيض والأول أولى (نتح الباري ^/ حیع) .

> وهو في يوم شُات من ثقل القول الذي يُنزل عليه.

تالت: فلم سُرِّ عن رسول الل .با: يا عانشة أمَّا الشعز وجل نقد برأك. نقالت أمي:قومي إليه،قالت: نقلت والش لا أقوم

 ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره- والش لا أنفق على مسطح شينًا أبدًا بعد الذي


 الى النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والش لا أنزعها منه أبدا.

قالت عائشة: وكان رسول اله زينب ماذا علمت أو رأيت فقالت: يا رسول الش أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول اله

بالورع "، وطفقت أختها مننة تحارب لا فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإنك '()
بالورع "، وطفقت أختها مننة تحارب ها نهلكت فيمن هلك من أصحاب الإنك (")
(1) قولا اتساميني" تال ابن حجر : أي تعالبني من السمة رهو الارتفاع والعلـو أي تطلـب مــن العلـو


التوبة، باب حديث الإنك (صY| Y Y).

ومن هذا الحديث يتبين لنا أن الذي تولى كبر الإفك هو عبدالله بن أبيّ ابن سلول فهو
 جمهور المفسرين.

وتد رُوي عن عائشة نقد أخرج الامام البخاري بسنده عن مسروق "'الن: دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبَّب (") وتال:
(r)

حَصــــان رَزان ما تُزَنْ بريبة وتصبح غَرْتَى من خلوم الغوافل
فقالت عائشة: لستَ كذلك (')، تلت تَدَعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل اله وَوَالَّذِى تَوَلَّلـِ كِبرَهُ مِنْمَمُ نقالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ وقالت: وكان يرد

- عن رسول اله
(1) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الممداني ومو ثثة نتيه عابد من الطبـــة الثانيـة مــات سـنة اثنتـين ويقال سنة تلات وستين تبل المائة.
(Y) قال ابن حجر: شبب أي تغزل والمراد ترتيت الشـعر بذكر النساء وتد يطلق على إنشاد الشعر وإنشائه





( ) ( أي لست من يعف عن أعراض الناس، تالت ذلك تذكُره بـا مضى منه في شانّا


وقد اتهم بعض الأمويين علِّ بن أبي طالب أخرج يعقوب بن شيبة في مسنده عن الحسن بن عليّ الحلواني عن الشُافعي قال: حدثنا عمّي قال: دخل سليلِن بن يسار على هشام بن عبد الملك نقال له: يا سليلن الذي تولى كبره من هو قال: عبد الش بن أبيّ قال: كذبت هو علي، قال: أمير المؤمنين أعلم با يقول، فدخل الزهري فقال : يا ابن شهاب من الذي تولى كبره؟ تال: ابن أبيّ، قال: كذبت هو علي ، فقال: أنا أكذب لا أبالك، واله لو نادى مناد من السلاء أن اله أحل الكذب من ما كذبت، حدثني عروة وسعيد وعبيد الهّ وعلقمة عن عائشة أن الني تولى كبره عبد الله بن أبيّ.. فذكر له قصة مع هشام في آخرها: نحن هيجنا الشيخ، ذكره ابن حجر وقال: هذا أو
. معناه
وقد نسب الألوسي هذه الرواية الى البخاري "، ولكن البخاري لم يخرجها فلم يذكرها ضمن أحاديث الإنك لا في المغازي ولا في التفسير، وابن حجر حينها نسب هذه الرواية إلى يعقوب بن شيبة لم يذكر أن البخاري أخرجها وهو من أعلم الناس بصحيح البخاري، وإنها الذي أخرجه البخاري هو خبر استفسار الوليد بن عبد الملك من الزهري عن علّ الألوسي فخلط بين الخبرين. هذا ولا شك أن الصواب في المراد بالذي تولى كبر الإنك أنه عبد الله بن أبيّ ابن سلول كا صر حت بذلك عائشة

> (1) أي هشام بن عبد الملك كا يفهم من السياق.
> (Y) نتح الباري V/ $V$ /


المنافقون يٌ المقران الكريـم
وما يدل على ذلك أن النبي الإفك إلاّ من عبد اله بن أبيّ حيث قال: أهلي (اكما سيأتي في تصوير الموتف، كا أن عبد الله بن أبيّ هو الذي يَصدُق عليه أنه هو الذي تولى كبره، لأنه هو الذي ابتدأه وأخذ يستخرجه بالبحث عنه كا سبق. أما ما رُوي عن عائشة \% \% الجواب على من اعترض عليها بإذنها لحسان بالدخول عليها، فكأنها قالت: وإن كان من
 كِبرَهُ مِنُمْمَ巾 بدليل أنها صرحت في سياتها لحديث الإفك بأن الذي تولى كبره هو عبد الش

ابن أبيّ.
و مما يدل على ذلك أنه لا أحد يستطيع أن يمزم بأن ما أصاب حسان بن ثابت من العمى إنا هو عقوبة له على خوضه في الإنك، حتى يفسر العذاب العظيم في الآية بأنه هو. وإنا تالت عائشة ذلك تفاوٌ لاً منها بأنه تد استوفى عقوبته في الدنيا، وأملاًّ منها بأن اله لن يعذبه على ذلك الذنب في الآخرة، بدليل أنها أثنت عليه بعل هذه الكلمة بقولا "و كان يردٌ عن رسول الله بدفاعه عن النبي ولعلها نهمت من حال السائل أنه تد عرف القصة، ونهم أن متولي كبر الإفك هو عبدالله بن أبيّ -خصوصًا وأن السائل وهو "مسروق بن الأجدع") من العلماء بالمديث (1) قال ابن الأثير في النهاية: اعذر الر جل إذا بلغ أتصى الغاية من العذر وقال في معنى الـديث: أي من يقوم بعذري إن كافاته على سوء صنيعه فلا يلومني؟

ولا يخفى عليه مثل ذلك- وأنه إنها أراد أن يتعجب من إذنا لـسان بالدخول عليها، مع ما سبق منه في شأنها، فأرادت أن تقول: إن حسّانًا وإن كان مكن أشاع الإفك فاني أرجو أن يكون اله قد عجل عقوبته في الدنيا، ناهتمت بمثار العجب من السائل وأجابت عنه، ولم تهتمَّ بالتحقيق في تعيين من تولى كبر الإنك، لأن السائل لم يقصدها لهذا السؤال، وإنكا عرض له لما دخل عليها حسان، ولا شك أن للوقائع ظرونها وملابساتها التي يبب مراعاتها عند تحليلها والحكم عليها.
 ظاهر، والمراد بالعذاب العظيم في الآية عذاب الآخرة، إذ لا يتصور أن يكون العمى عذابًا عظيّا، حيث إنه مصيبة من سائر المصائب التي يَبتلي بها الله عباده تكفيرّا لسيئاتهم، فذِكُر عائشة لا أصيب به حسان من العمى؛ دليل على أنها لم تُرد أنه هو المقصود بالآية، إذ لا يمكن أن يكون المراد بالعذاب العظيم غير عذاب الآخرة، وتال ابن ححر :وتد وقع في رواية أبي حذيفة عن سفيان الثوري عند أبي نعيم في المستخرج "وهو من تولى كبره") فهذه الرواية أخف إشكالاً (1) وهي كا قال ابن حجر إذ إنها لا تعين أن الذي تولى كبره هو حسان، نقد يكون مراد السائل بهذا التعبير أن حسان بن ثابثت كان من أعظم من أشاع الإنك لا أنه يقصد أنه هو المراد بمن توعده اله بالعذاب العظيم في الآية. أما اتهام هشام بن عبد الملك لعليّ لا أصل لما، لأن عليًّا لم يتهم عائشة ولم يخض في حديث الإنك، نضلاّ عن أن يكون هو المتولي كبره، فليس هناك من أصل يعتمد عليه في هذا الاتهام، إلا ما ورد في حليث الإنك من أن الرسول

كثير وسل الجلارية تصدقك" وهذا لا يصلح معتمدَا لمن اتهم عليًّا بتلك التهمة الباطلة، لأن عليّا أن ينفس عنه، فرجح بذلك مراعاة جانب النبي أشار إلى ذلك ابن القيم (1) وابن حجر (") ونقل ابن حجر عن أبي محمد بن أبي جمرة أنه قال: لم يجزم علِّ بالإشارة بفراتها، لأنه عقب ذلك بقوله وسل الجارية تصدقك، ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي أردت غحلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها (T) وقد اختار النبي . فهذا هو ما رُوي عن علي بالنسبة لعائشة ولا يعدُّ بذلك من خاض في الإنك، أما ما رُوي عن عائشة من أن عليًّا كان مسيئًا في شأنها "ُنإنا لا تقصد غير هذا الكلام الذي صدر منه، وإنا كانت عليه عاتبة لأنه لم يقل كا قال أسامة حينـا استشاره رسول الله
 وما لا شك فيه أنه لا يمكن أن يوضع من خاض في الإنك من المؤمنين مع عبد الله ابن أبيّ في ميزان واحل، ذلك لأن تصد ابن أبيّ الأول من إشاعة الإفك هو الإساءة إلى النبي مع هذا القصد إيلن، وإنا كان نتيجة التسرع والانخلاع بالنسبة لـسان ومسطح ونتيجة

| (1) |
| :---: |
| (Y) فتح الباري / |
| (\%) المرجع السابق / |
| (£) |

الغيرة بالنسبة لـمنة بنت جحش، إضافة إلى أن ابن أبيّ هو الذي ابتدأ الإفك ولفت الأنظار إليه.

## وقت نزول هذا النص:

تقدم لنا ذكر الملاف في تحديد وتت غزوة بني المي المصطلق، وبيان أن التول الر الـو اجح في
 كان في رجوع النبي
 والبيهتي في الدلائل من طريق هاد بن زيد عن النعمان بن راشد ومعمر عن الزهري عن
 الإفك عن عائشة

أما نزول هذه الآيات ندد كان بعد وقوع الإنك بشهر واحد، كا يفيده حديث عائشة


الوحي بذلك على النبي
تصوير الموقض النيك نزل فيه النص:
عندما أقبلت عائشة في حديث الإفك رأى عبد الشّ بن أبيّ ابن سلول أن الفرحة قد سنحت له لينال من عرض

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) صصحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة بني المصطلق (فتح الباري \&YA/V). } \\
& \text {. } \\
& \text { ( السيرة النبوية }
\end{aligned}
$$

النبي يتوقع أن سيكون لا أبلغ الأثر في تشويه سمعة الدعوة الإسلامية الممثلة بشخصية النبي
 زورًا وبهتانًا، وتد رُوي شيء من كلامه في ذلك، نقد جاء في مرسل سعيد بن جبير (او تذفها عبد الله بن أبيّ فقال: ما برئت عائشة من صفوان ولا بريٌ منها، وخاض بعضهم وبعضهم أعجبه" (") وتد ذكره الهيثمي وتال: رواه الطبراني وفيه ابن لميعة وفيه ضعف

وقد يُسِّن حديثه وبقية رجاله رجال الصححيح
وقد أشاع ذلك ابن أبي حتى انتشر في الجيش قبل وحوله المدينة، وتد سبق في حديث
 فيقره ويستمعه ويستوشيه "(وتال عروة أيضًا: لم يسمَّ من أهل الإفك أيضًا إلآ حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة و متنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كها قال اله تعالى" ذكره البخاري ضمن حديث الإفك '() وهؤلاء الذين ذكر عروة أسماءمم ليسوا من المنافقين، وإنـا انخدعوا بكلام المنافقين نخاضوا معهم في هذا الحلديث.
ومن هذه الآثار يتبين لنا أن المنانقين تد أشاعوا هذا الخبر، وعمروا به بجالسهم، غير أنه لم يعرف منهم غير ابن أبيّ، وقد كان زعيَّا للمنافقين، فلا شك أنهم كانوا يتقربون إليه بإشاعة هذا الحبر كا يُفهم من كلام عروة بن الزبير.
(1) فتح الباري ^/ \&
(Y) بجمع الزواند (Y)
(r) صصحِ البخاري: كتاب المغازي، باب حديث الإفك (نتح الباري

وهكذا استمر المنافقون ومن انخلع بهم من المؤمنين في نشر الإفك وتأييد احتلال كونه أمرّ| واقعًا بمختلف الـهجج الشُيطانية.

ولقد كانت براءة عائشة 锃 قدومها مع صفوان بن المعطل في وضح النهار والجيش كلهم يشاهدونها من أكبر الأدلة على براءة ساحتها، ولم يسبت ها ما يدنس شرنها فليس هناك ما يلعو إلى اتهامها. ولقد كان موتف الصحابة بعضهم كلمات في تبرتتها تدل على ورعهم وقوة إيلانم، كا تدل على نزاهة عائشة ومقدار قيمتها في نفوس المؤمنين.

ومن هؤ لاء أبو أيوب الأنصاري الزهري أن عائشة ما يتحدث الناس؟ نحديُتْه بقول أهل الإنك نقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك

- هذا بهتان عظيم

وني رواية ابن اسحاق أن أم أيوب تالت: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ تال بل وذلك الكذب، أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والش ما كنت لأنعله، قال: فعائشة
(r)

واله خير منك
ومنهم سعد بن معاذ كا روى الطبراني عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وَسُبْحَبنَكَ


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سيرة ابن هشام }
\end{aligned}
$$


الطبراني وفيه ابن لميعة وفيه ضعف (1)
ومنهم زينب بنت جحش فإنها أثنت على عائشة ولم تتهمها حينها استشارها النبي

ولقد كان النبي الوحي ليكشف الحقيقة ويخلصه من ذلك الموقف الحرج؛ ولا أبطأ عليه الوحي بلغ منه القلق مبلغه، فاستشار بعض خاصته في ذلك الأمر، فأشار عليه علي أن يفارتها ويريح نفسه من ذلك القلق، أو يتُبت من براءتها عن طريق خادمتها لأنها تعلم من أحوالها الخاصة ما لا يعلمه غيرها، وتد اختار النبي عنها خادمتها كا سبق فأثبتت عفتها ونز|هتها، كا أشار عليه أسامة بإمساكها لما يعلم من طهارتها ولم يبت عليها ما يوجب غراتها. ولعل ما رآه النبي تزكيتها وهي أخبر الناس بها هو الذي شجعه على أن يقوم فيستعذر من عبد الله بن أبي إضافة إلى تزكية زينب بنت جحش مع وجود ما يدعوها إلى اتهامها -لكونها ضرَّتا- لولا دينها، ومما يدل على ذلك أن عائشة بعد ما ذكرت خبر الاستشارة ذكرت خبر استعذار النبي أبيّ ابن سلول.

وقد تقدم في حديث الإنك خبر الفتنة التي كادت أن تنشب بين الأوس والخزرج بسبب ذلك، وما هو جدير بالذكر في شأن ذلك الجدال الذي جرى بين سعد بن معاذ

وأسيد بن حضير من جهة وسعد بن عبادة من جهة أخرى، أن قول عائشة عن سعد بن عبادة (اكان قبل ذلك رجلا صالـ1)" لا تعني به أنه بعد ذلك أصبح غير صالح، وإنما أرادت أنه كان كامل الصلاح بحيث لم يصدر منه مثل تلك الزلة التي حمله عليها التعصب لقومه، وتول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة (إناك منافق)" لم يُرد به قطعًا أنه يظهر الإيلان ويبطن الكفر، وإنها أراد أن يقول إنك تصنع صنيع المنافقين؛ وفسره بقوله (اتجادل
(1) عن المنانقين" وبجا قال ابن حجر "، وذلك لأن من جادل عن قوم وهو في حاله الطبيعية فهو راض بمعتقداتهم ومنهجهم، أما سعد بن عبادة فإنه قال ذلك في حال الغضب لـا احتملته الحمية لقومه، فلذلك لم يؤاخذه النبي لأنه عرف مقصوده من إطلاق النفاق على سعد بن عبادة، ولان الكلام الذي دار بين الرجلين كان كله نتيجة الغضب، والغضب قد يُرِج الرجل العاقّل المتقي الى ما يتنافى مع العقل والتقوى.

وقد اختلف العلماء في الذين صرحوا بالإفك هل أقام عليهم النبي
على ثلاثة أقوال:
أولا": أنه لم يُقم الحد على أحد منهم لأن الحد لا يئبت الآب بيينة أو إقرار، ولم يكصل
(r)

شيء من ذلك، وبها قال الماوردي كا ذكر ابن حجر
ثانِّا: أنه قد أقيم الحد عليهم جميعًا إلاّ عبد الهَ بن أبيّ، وبهذا قال ابن القيم
(Y) فتح الباري (Y)/^)
.110-11を/r/r)

المنافقون يـ القرآن الكريـم $\qquad$
ومما يستدل به هذا القول ما أخرجه الترمذي قال: حدثنا بندار أخبرنا ابن أبي عدي عن عحمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عذري قام رسول الل
(I) فضربوا حَدّهم" هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الاّ من حديث معمد بن إسحاق ". وأخرجه ابن ماجه بهذا السند (r) كما أخرجه أبو داود من طريقين عن محمد بن إسحاق به، إحداهما مرسلة وفيها: (أامر برجلين وامرأة كن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي : ويقولون إنّ المرأة مننة بنت جحش" "(8) . فهذا الحديث فيه التصريح بأن الذين أثيم عليهم الحد ثلاثة، وفي الرواية المرسلة التي أخرجها أبو داود أنهم حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثه، و ممنة بنت جحش وليس فيه
ذكر لابن أبي".

وتد قيل في التعليل لعدم إقامة الحد عليه أنه لم يصرح بالقذف بل كان ييمع الحديث
ويستخر جه بالبحث عنه، ومن قال بذلك القاضي عياض كها ذكر ابن حجر •ْ
 نفاته خوفًا من وتوع الفتنة بسببه لأنه مطاع في تومه.
(1) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة النور (تكفة الأحوذي (Yv/9).

(Y) هو عبد الشَ بن عممد بن علي بن نفيل النفيلي المراني.



وقيل إنا ترك حده لأن الحدود تقام على المؤمنين تكفيرًا لذنوبهم، وابن أبيّ قد ثُبت
(1)

نفاته فليس مؤمنًا حتى يقام عليه الحد. ذكر هذين القولين ابن القيم ورجح الثاني ثالثَّ: أنه قد أقيم عليه الحد كغيره من صرح بالإفك وما يدل على ذلك ما أخرجه الطبراني بسنده عن سعيد بن جبير أنه تال: (اجلد النبي ابن أبيّ ومسطحّا و همنة بنت جحش كل واحد ثمانين جلدة، في قذف عائشة تابوا من بعـد ذلك، غير عبد اله بن أبيّ رأس المنافقين مات على نفاقه) قال الهيثمي: رواه

الطبراني وفيه ابن ليعة وفيه خعف وبقية رجاله رجال الصحيح (r) وذكر ابن حجر أن الحاكم أخرج في (الإكليل") من رواية أبي أويس عن الحسن ابن

زيد وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما مرسلاً أن ابن أبيّ كمن جُلد الحد والظاهر أن هذا القول أرجح لأمرين:
أولاً: لأنه قد ثبت في الحديث السابق الذي أخرجه أصحاب السنن أن النبي أقام الحد على الثلاثة المذكورين، ولا يمكن شرغَا أن يقيم الحد على بعض التَذَفَة ويترك البعض الآخر.
 ذلك فتنة، فهو مردود لأنه إما أن يكون كافرًا تد أعلن كفره فيجب تتله ردة، ولن يثور لقتله ثأر لأنه مرتد، وإما أن يكون مظهرًا الإسلام نلابد من إقامة الحدود عليه إذا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) زاد المعاد } \\
& \text {. A• /V (Y) }
\end{aligned}
$$

 تريب الإمام مالك وصهره.

ارتكب جريمة كغيره من المسلمين ولن يئور لذلك ثائر، وقد كان ابن أبيّ من يظهر الإسلام نفاقًا فلذلك لم يقتله النبي النبي من ذلك حتى لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه كا سبق، أما أن يترك إقامة الحد خونًا من قومه نهذا ما لا يمكن وتوعه، لأن كونه مظهرًا الإيـيان يستلزم إقامة الحد عليه

إذا عصى.
ثم من هم قومه اللذي سيثورون له؟ أليسوا من المؤمنين؟ وهل يثور المؤمنون إذا أقيم
 حقًّا، أما تركه قتله مع ظهور نفاقه فانه يختلف عن هذا لأنه يظهر الإيهان، نحقن بذلك
 لقتله المجذر بن ذياد البلوي، كا سبق فلم ينكر ذلك أحد من قومه. والرسول إقامته على أشرافهم، كما أخرج الشيخان عن عائشة رُّ سرتت أن النبي هِ الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف نيهم أتاموا عليه الحد، وايم اله لو أن ناطمة بنت (1)

ع عمد سرقت لقطع عمهد يدها""
فكيف ينكر (اشيئًا ثم يرتكبه؟ هذا ما لا يمكن حدوثه ولا يليق بمقام النبوة.
 للنوب مقترفيها؛ والمنافق كافر فلا يكفر ذنبه إلاّ الإسلام، فالجواب على ذلك من




أولاً: أن الحدود لا تقام لتكفير ذنوب مقترفيها نحسب بل لِحگّم أخرى أهمها: تطهير المجتمع وإصلاحه من الفساد، وهذا يستدعي إتامة الحد سواء كان مرتكب الجريمة مؤمنًا أو منافقًا.

ثانيًا: أن الحدود لا يراعى فيها عند إقامتها كونها مكفرة لصاحبها أو غير مكفرة، ولو كان هذا أمرًا معتبرًا لامتنعت إقامة الحدود على كل من يُشك في إيهانه ولكان هذا داعيًا لانتشار الجرائم من المنافقين إذا كان الشك في إيلانم يكول دون إقامة حد الجرائم عليهم والشك في كفرهم يحول دون إقامة حد الردة عليهم، نكون الحدود تكفٌّ أو لا تكفر يرجع إلى علم اله تعالى، فإن كان المحدود مؤمنّا كان الحد كفارة له. وإن كان منافقًا نقد لقي جزاءه في الدنيا وسيلقى جزاءه أيضّا في الآخرة.
وقد اختلف العلم)ء في الحدود هل هي كفارات لأصحابها أم لا ؟ على قولين:
أولاً: أنها كفارات لـا أخرجه البخاري بسنده عن عبادة بن الصامت رسول اله ج边 ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شينًا فعوتب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره اله فهو إلى الش،
(1)

إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك" ".
 كفارة لأهلها أم ل؟؟" ذكره ابن حجر وتال: أخرجه الحاكم في المستدرك، والبزار من
(1) صصيح البخاري، كتاب الإييان، باب علامة الإيان حب الأنصار.

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أمد عن عبد الرزاق عن معمر، ذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله، قال ابن حجر: وقد وصله آدم
(1)

بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضًا نقويت رواية معمر الم وهذان الـديثان بينها تعارض كا ها هو ظاهر وتد هـع بين بينها القاضي عياض حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه اله ثم أعلمه بعد ذلك، ذكره ابـل حـن حجر عنه
(r)

واستحسنه
أقول وهذا الجمع الذي ذكره القاضي واستحسنه ابن حجر هو الظاهر لأنه لا يمكن أن يموت النبي


وتشهد لـديث عبادة بن الصامت وهي:
 على عبده في الآخرة"ل رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب وصححه الحاكم ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تيمة الهجيمي. ثانيًا: قوله هِ

الإمام أهدد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد حسن.

(r)

الذنب") رواه الطبراني من حديث ابن عمرو .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نتح الباري } 1 \text { (Yا } 7 \text { (Y } \\
& \text { (Y) المرجع السابق. }
\end{aligned}
$$

أما قول الماوردي أنه لم يُمت الحد على أحد منهم نهو مردود بـا ثُبت في الأحاديث السابقة، واشتهار ذلك عنهم قام مقام البينة عليهم. بيان معنى النص:
 صرف الشيء عن حقيتهه، ومعناه هنا الكذب، وسُمي الكذب بذلك لأن فيه قلبًا للحقاثتق، والمراد به هنا رمي عائشة واليُصبة: المح|عة من الرجال ما بين العشرة الما الأربعين " (1) . المعنى إن النين جاءوا بالكذب على عائشة منكم أيها المسلمون، ومنهم عبد الشّ بن أبيّ وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وهمنة بنت جحش كام مر في بيان من نزل فيه النص.

 العظيمة في العاجل والآجل. ومن أمم الأمور التي كان حادث الإفك خيرًا بسبيها هو أنه لـا كانت ناحية العرض ناحية حساسة بالنسبة للمجتمعات التي تحافظ عليها، أصبح يقع بسبب انتهاكها قتل وتفكك في الأسر وتشويه للسمعة، حتى تنحط بعض الأسر بسبيه من الشرف والعلو إلى الحضيض، نأراد اله سبحانه بتقديره وتوع ذلك المادث أن يضرب المثل اللمّ للمؤمنين بأن الاتهام الكاذب لم يبرأ منه حتى سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وأسرة أبي بكر الصديت


المنافقون ـيم القرآن الكريـم $\qquad$
ما وقعوا فيه فيتصرفوا تصرنًا شائنًا بالقتّل أو الطلاق بالنسبة لمن وتعت عليهم التههة، أو بإشاعة الحبر والظنون السيئة بالنسبة لمن سمع به من المؤمنين، نقّدَّر الله وقوع هذا الحادث ليتجمل من أصيب بمثل ذلك بالصبر ويتصرف بحكمة وروية، وليظن المؤمنون بإخحوانهم خيرّا، فيكفوا عن الخوض في مثل هذه الأمور التي تشتهي بعض النفوس الحوض فيها، حتى يستقيم المجتمع الإسلامي، ويتطهر من إشاعة مثل هذه الأخبار
 تحسبوا خبر الإفك شرّا لكم أيها المؤمنون، بل هو خير لكم وشر على من ارتكبه، فإن لكل امرئ منهم جزاء ما تحصل له من الإثم في ذلك الانتراء الشنيع على قدر إجرامه فيه.

 ولَهُر عَذَابَّ عَظِيّهِ أي فظيع هائل لا يُقدَّر وصفه من شدة هوله، وذلك في نار جهنم، والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي ابن سلول كا سبق تحقيق ذلك. ثم عاتب الشه سبحانه وتعالى المؤمنين الذين خاضوا في حديث الإفك، ووبخهم بقوله
 الإفك أيها المؤمنون والمؤمنات كن خاض فيه من المنانقين ظنتّم ببعضكم خيرا وكففتم عن الحوض فيه!! وفي وصف المؤمنين والمؤمنات بالإيل|ن وعدم الاكتفاء بالضهمير إشارة إلى أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يردعهم إيانهم عن الحوض في مشل ذلك.
 المؤمن أن يراعي سمعة أخيه كا يراعي سمعة نفسه، فإن المؤمنين جميعاً كالجسد الواحد

وكل فرد منهم كعضو في ذلك الجسد، كما تال لـ وتعاطفهم كمثل الجمد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"
 بعضا،وشبك بين أصابعها أخرجه الشيخان (") فالأذى الذي يصيب أي فرد من أفراد المسلمين يبب أن يشعر به المؤمنون جيعًا، وإلاًّ فليسوا بمؤمنين حقا،فكيف بمن يكاولون ! !لـاق الضرد بإخوانهم اللمؤمنين.


 المؤمنين خيرا وقالوا هذا الخبر الذي سمعنا كذب واضح !! إذ أن من اتهموا به ليسوا مظنة لار تكاب مثل هذه الفواحش، بعد أن اتصفوا بالإيـن المانع من ارتكابابا.
ثم بين سبحانه أن هؤلاء الميُيْعِين لمذه التهمة الباطلة لم يعتمدوا في اتهامهم على أصل
 اتهامهم هذا أربعة شهداء كن تُرضى شهادتم يشهدون بأنهم راوا نعل الجريمة !! وفَفِذذ




باب تراحم المؤمنين (ص 1999).

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
حكمه وشريعته وهُمُ اَلْكَذِبْبُنُ الذين بلغوا من الكذب حدّا بالغَا حتى كأن غيره من الكذب لا شيء معه، وذلك يفيده الحصر المفهوم من الجملة الإسمية ؤهُمُ آلَكَكِّبُونَهُ ثُم بين سبحانه نضله على من خاض في حديث الإفك من المؤمنين ور متمه بهم، حيث
 البريء ولا يترك الظالم يستمر في ظلمه، وقيل إن المراد بالر همة هنا الإمهال للتوبة"(1) وهو غير ظاهر لأن الإمهال للتوبة وقبولما ما يتعلق بالآخرة حيث إنا هي دار الجزاء، وقد
 فِيهِ عَذَابُّ عَظِيُّه أي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فبالتعرض للفتنة والانتقام ونحو ذلك، وأما في الآخرة فبالتعرض لعذاب النار، وقيل المراد بالعذاب هنا العقوبة في الدنيا (r) ولكن ما سبق من ذكر تعلت رهمة الهُ بالمؤمنين في الدنيا والآخرة يمنع من تخصيص العذاب في الدنيا، لأن وقوع العذاب مترتب على عدم تحقق رمة الشا بالمؤمنين المذكورة في الآية، وما دامت الر حمة شاملة للدارين فالعذاب شامل لهما أيضًا عند عدم

تحققها.




للإناضة المذكورة في الآية اللسابقة وَتَلَّوْنَهُ هُ أي تروونه بعضكم عن بعض، وبهنا قال
 لَكُم بِهِه عِلُمرٌ أي وتنطقون بأنفواهكم بكلام لا تعلمون عن حتّيقته شيئًا وإنـا هو الرجم بالغيب والظنون الكاذبة التي أشاعها الأفاكون من أعداء الإسلام ؤوَتَّسَبُوتَهُر هَيْنّأها أي وتحسبون هتك أعراض المُؤمنين وتشويه سمعتهم أمرًا سهلاً لا خطورة فيه ولا مسؤولية وَوَهُوَ عِندَ آللَّهِ عَظِيّهِ أي وهو في حكم الشه أمر فظيع لما يترتب عليه من الآثار الحطيرة التي تحطم كيان المجتمع، وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لِرِض أي رجل من المؤمنين؛ فإن الأمر يزداد خطورة عند انتهاك عرض النبي الأول في دولة الإسالم بعد النُبي ونظرّا خلُطورة هذا الأمر أرشد اله المؤمنين الذين لم ينكروا خبر الإفك إلى الواجِب


 ننزهك يا ربنا عن أن ننسب هذا الحبر الكاذب إلى زوجة نبيك العفيفة الطاهرة، لأنك لن
 عائشة نَّ وبعد أن بين سبحانه نظاعة هذا العمل حذر عباده المُومنين من أن يعودوا لمثل هذا التصرف، فينتهكوا أعراض إخوانهم المؤمنين بلا بينة ولا برهان، حيث قال تعالى
 أبدًا لمثل فعلكم الذي فعلتموه، من تلقيكم الإفك وقولكم بأنواهكم ما ليس لكم به
 هذا التصرف الخاطئ فإنه يتنافى مع الإيفان الحق، لأن من واجبات المؤمن أن يكب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهد لنفسه، كا قال يحب لاخيه ما يحب لنفسه"|"(ومن لوازم هذه المحبة أن يحانظ على عِرض أخيه المؤمن كما يكافظ على عرضه.
 والآخرة، لتكونوا أمة قائمة على العدل والحت، مصونة من التردي في الأخطاء المهلكة،
 الرذائل.
وبعد أن بين سبحانه شناعة اتهام المؤمنين الأبرياء بارتكاب الجريمة، بين العتوبة الشديدة لمن أحب انتشار الفاحشة بين المؤمنين، وتجرا على انتهاك أعراضهمه؛ حيث قال

 والأقوال (「) والمراد بها هنا جريمة الزنا كا يستفاد من سياق الآيات، المعنى: إن الذين
(1) جا جامع البيان 99/11.

 (Y) المردات في غريب القرآن، النهاية في غريب الحديث.

يشعرون بمحبة فشو هذه المريمة، والرغبة في انتشارها بين بجتمع المؤمنين الصادقين،
 موجع في الدنيا وذلك بانتقام الش منهم بسائر أنواع النقم التي يصبها على المفسدين في الأرض، ومن ذلك إقامة الحد عليهم إذا ثبت ذلك عليهم شرعًا وَوَّآلَأِخِرَةِهِ أي ولهم عذاب أليم في الآخرة وهو عذاب النار، ويدخل في هذه الآية دخولاً أوّلّتا عبد الهَ بن أبيّ
 المؤمنين بإشاعة ذلك الحبر الكاذب، هو ومن تبعه من المنافقين، لأنم هم الذين يكبون انتشار الفاحشة في بجتمع المؤمنين، ولا يدخل فيها القذنة من المؤمنين الذين يصدر عنهم القذف نتيجة ظن خاطئ، أو انحخداع بكلام الآخرين. ومن المفسرين من فسر محبة إشاعة الفاحشة بنفس إشاعتها أي بمباشرة قذف المؤمنين الأبرياء، واستدلوا على ذلك بأن الآية ذُكر فيها عذاب الدنيا وهو الحد، والحد لا يجب على من أحب انتشار الفاحشة من دون أن يصرح بالقذف "، ولكن هذا القول غخالف لظاهر الآية إذ إن محبة انتشار الفاحشة ليس معناها التفوّه بالقذف، نقد يحب الشخص انتشار الفاحشة بين المؤمنين من غير أن يتفوه بالقذف، إما لعدم سنوح الفرصة له في ذلك، أو لخوفه من إقامة الحد عليه، وتد يكصل التفوه بالقذف من غير محبة لإشاعة الفاحشة بين المؤمنين، إما نتيجة ظن خاطئ أو انخلاع بكلام الآخرين، فمحبة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين لا يُتصور صدورها من مؤمن، وإنها تصدر من المنانقين والكفار، بخلاف التفوه بالقذف فإنه يصدر من المؤمن نتيجة التسرع والأخذ بالظن، لا لقصد إشاعة الفاحشة وإفساد المجتمع الإسلامي.

أما ترتب الحد -على اعتبار أنه هو المراد بالعذاب الأليم في الدنيا- فليس على حبة إشاعة الفاحشة وإنها هو على إشاعتها بالفعل، وقد كان المنافقون الذين خاضوا في عِرض
 تفسر الآيات بمدلول الموقف الذي نزل فيه النص، فتكون الآية فيمن خاض في أعراض المؤمنين قاصدًا بذلك هدم المجتمع وتشويه سمعة المُٔمنين، ولا مانع من آن تكون الآية نيمن أحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، سواء أشاع ذلك أو لم يفعل لأنه سيفعل ذلك حين تسنح له الفرصة، وعذاب الدنيا لا يقتصر على الحد بل يشمل سائر ما يكتبه اله على المجرمين من أنواع النقم، ولعل في هذا جوابًا على الإشكال الذي أُورد على هذه الآية من أنه لا يُجمع على شخص واحد من المؤمنين بين حد الدنيا وعذاب الآخرة، باعتبار أن الحدود مكفرات للذنوب كا سبق، لأننا إذا فسرنا محبة إشاعة الفاحشة في الآية بأن المراد بها التفوه بالقذن، استلزم ذلك أن نجعل الآية في عموم القذفة نتُمل المؤمنين منهم، وهنا يِرِد الإشنكال السابق، ألما إذا فسرنا إشاعة الفاحشة على ظاهرها فإنها لا تشمل المؤمنين من القذفة بل تختص بالمنافقين، وهنا لا يكون إشكال لأن الحدود ليست مكفرات بالنسبة لمم باتفاق العلماء. وتد أبيب عن الإشكال السابت بان حكم الآيَّ غهصوص بمن أشاع ذلك في في حت أم

 الإنك من المسلمين، والعذاب الأخروي لمبتدئه ومتولي كبره عبد اله بن أبيّ، وقد ذكر

هذين القولين الألوسي (1)
(1) روح المعاني /1^/

ولكننا حينا نفسر الآية على ظاهرها لا نقع في هذا الإشكال أصلاء كا سبق، والقول
 الآيات قد نزلت فيها فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كا أن الذين قذفوا عائشة من الصحابة لا شك أنهم تُد تابوا جميعًا، وهذا أمر لا يُتوقع خلافه من الصحابة (该 الوعيد، وإن أثيم عليه الحد في الدنيا كا سبق.
وأما القول بأن الحد لمن نقل الإنك من المسلمين، والعذاب الأخروي لعبد اله بن أبيّ، فيبعده أن الصحابة الذين قذنوا عائشة لا يجوز إدخالمم في مدلول هذه الآية، لأن عبة إبـاعة الفاحشة بين المؤمنين لا يمكن أن تصدر من سائر المؤمنين فضلاً عن الصشابة
 تضعيف هذا القول فيكون ما بني عليه ضعيفًا. ثم ختتم سبحانه هذه الآية بقوله (وَآلنَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَهُ أي يعلم هِيع الأمور التي فيها صلاح البشرية، ومن ذلك علمه سبحانه بمدى شناعة هذا الأمر الذي تحدثت عنه هذه الآيات، ومبلغ خطره على أخلاق الأمة الإسلامية، فإن في إشاعة الفاحشة انتهاكَا لأعراض المؤمنين وتشوينَا لسمعتهم وتهوينًا من شأن المنكرات، فالمنكر إذا تردد ذكره على الألسنة وعُمرت به المجالس لا تنشط النفوس في إنكاره ولا تبادر إلى تغييره، كا يتجرأ على ارتكابه ضعفاء الإيمان لضعف الوازع الديني عندهم، بخلاف ما إذا تطهر المجتمع من ذكر الرذاثل فإنه يكون نتيّا نزيّا، يبادر أفراده إلى تغير المنكر حال وقوعه لأنه أمر مستنكر وتوعه في المجتمع
ومن تَمَّ اقتضت حكمته سبحانه أن يفرض على مشيع الفاحشة تلك العقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة، أما الناس فإنهم يكهلون خطر ذلك لأنهم يؤخذون بشهوة

المنافقون ــــا القرآن الكريـم
نقل الأخبار وإشاعة الأمور الشنيعة التي تستنكرها النفوس من دون أن يُلقوا لـطرها على كيان أمتهم بالاً، أو أن يحسبوا لأثرها على من أشيعت فيه حسابا. ثم كرر سبحانه مِنَّه على الذين أفاضوا في حديث الإفك، بترك معاجلتهم بالعقوبة
 ولو لا فضـل الشه عليكم ور مته بكم، ولو لا أن الهّ رؤوف رحيم بكم لمسكم فيـا أفضتم فيه عذاب عظيم، وإنا كرر سبحانه منَّه عليهم بذلك تهويلاً لشأن تلك الجريمة التي ارتكبوها.

## ——30

## IV - إظهارهم مودة المؤمنين وإبطانهم مودة الكفـار

النص القرآني يو ذّلك:



 خَلِلُونَ








$$
\begin{aligned}
& \text { بيان من نزل فيه النص: }
\end{aligned}
$$




نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل، قال: (إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموهل"، نجاء رجل أزرق فدعاه النبي تشتمني أنت وفلان وفلان"). . نفر دعاهم بأسمائهم، قال: فانطلق الرجل فدعاهم نحلفوا

 وأخرجه ابن جرير من طريق سماكُ بن حرب به وذكر نحوه إلاً أنه قال: فنزلت هذه
 وقت نزول هنا النص:
ليس في هذه الآيات ما يبين وقت نزولها على التحديد، وليس في سبب النزول ما يبين ذلك أيضًا، غير أنه ذكر في هذه الآيات موالاة المنافقين لليهود ني قوله تعالى وأَلْمَدْ تَرَ إِلَى

 اليهود في السنة الحامسة بعد (ا/الحُندق" مباشرة فهذا ما يرجح أن هذه الآيات ما نزل قبل

تصوير الموقف الذي نزل فيه النص : كان بجتمع المدينة في السنوات الحمس الأولى من الهجرة مكونًا من ثلاث طوائف هم المؤمنون والمنافقون واليهود.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) جامع البيان /YA/ }
\end{aligned}
$$

وكان موتف المؤمنين واليهود بعضهم من بعض صريحّا، لأن عداوة اليهود للمؤمنين
ظاهرة وإن كانوا يكاولون إخفاءهاعن المؤمنين.
أما المنافقون نكانوا يُظهرون مودة المؤمنين نفاقًا ويبطنون عداوتهم، وكانوا لهذا يلجأون إلى اليهود فيعتزون بهم، ويُظهرون فم المودة والنصرة كا سبق في بيان موقف ابن أبيّ مع بني قينقاع، وكانوا يشعرون بالحرج أُمام المؤمنين إذ أن الحقائق لابد أن تظهر وإن حاولوا إخفاءها.

ولما كانوا يخافون من بطش المؤمنين بهم إذا انكشف أمرهم، أصبحوا يلجأون إلى الحلف بالهة أمامهم على نفي التهم الموجهة إليهم نحو خيانة الشه ورسوله، مبالغة منهم في

ستر كفرهم.
بيان معنى النص:
بعد أن بين سبحانه بعض منكرات اليهود التي يقومون بها تجاه رسول الله




 الآيات بين سبحانه شييًّا من منكرات المنانقين التي يقومون بها مع اليهود، حيث قال
 علمية، والخطاب لرسول الش
 لانهم هم الذين غضب اله عليهم لمَّ تركوا الحق بعد معرفته، كا يؤيد ذلك وضع المنافقين في المدينة مع اليهود، فاغجَب لأمرهم كيف تولوا تومًا هذه صفتهم إضافة إلى أن هؤلاء اليهود ؤَّاًا هُم مِنُكُمْ أيها المُؤمنون فيكون في توليهم سلامتهم وأمنهم حيث يكونون قد تولوا قومًا يتصفون بالإييان الذي تظاهر به هؤلاء المنافقون وُوَلَا بِنْمُمَه أي من المنانقين فيكونون قد تولوا قومًا يتفقون معهم في المبدأ ظاهرًا وباطنًا،بل تولوا قومًا أظهروا كفرهم بالإسلام وعداءهم له نلن يستفيدوا من توليهم شينًا لأن من تولوهم ليسوا أقوياء حتى ينتصروا بهم بل قد خذلهم الش تعالى،ولا من المؤمنين حتى يتستروا بتوليهمَ، ولا من المنافقين مثلهم حتى يخغى أمرهم عن المؤمنين '(1)
 باله على الأمر الكذب، وهو ادعاء الإيلان الحت والسلامة من المنكرات التي تُسب إليهم غوَهُمْ يَعْلَوْونَه أي والحال انهم حينما تفوهوا بهذا الحلف كانوا يعلمون أنهم

كاذبون فيه.
وهذا من أبلغ الأدلة على نفاتهم وخلو أفكارهم من الاستعداد لـمل المبدأ الصحيح حيث يعقدون الأيهان لتوكيد أمر يعتقدون خلانه.



 ولا من المؤمنين، أما كون المنانقين ليسوا من اليهود ولا من المؤمنين نهو أمر معروف.


 قدموه من العمل السيئ حيث كانوا يظهرون الإسلام ومودة المسلمين بينزا هم يبطنون الكفر ومودة الكفار.
 خَجُنَّةُ سترة ووقاية دون أنفسهم وأموالمم.
 المسلم هذا التناتض الظاهر بين ظاهره وباطنه.
 لمم يوم الثيامة، فليتبوؤوا مقعدهم في الدرك الأسفل من النار. نهؤ لاء المنانقون أظهروا الإيلان وأبطنوا الكفر واتخذوا من اليهود أولياء لتبقى هم دنياهم من مال وبنين، ولكن هل ستنفهم دنياهم نترد عنهم شيئًا من عذاب اله إذا حلّ


وما دام الاعتداد بالأموال والأولاد لا يمنع عنهم عذاب اله في الدنيا والآخرة فلملذا يتشاغلون به عن الأمر المهم الذي يدفع عنهم عذاب الله الأليم ويكعلهم أهلاً لثوابه العظيم، ألا وهو الإيهان باله حقًا والعمل الصالح.

ثم ذكر سبحانه مشهدَا من مشاهدهم في الآخرة يبين أصالتهم في النفاق ومقدار

 أمام الله عز وجل في الآخرة لتأيد دعوى الإيمان كا يعقدونها أمامكم في الدنيا


هأَأَلا إِنَّمُمْ هُمُ الْلَحَذِبُونَ البالغون في الكذب نهايته حيث قامت حياتهم في الدنيا على الكذب، وسيختمون ذلك بالكذب يوم القيامة أمام رب العالمين. ثم بين سبحانه الباعث لمم على سلوكهم هذا نقال تعالل وَاَسْتَحَوَذَ عَلَيْهِمُ
 أي نزع من أفكارهم الحوف من عذاب الش والرجاء للا عنده، بـا أشغلهم به من التعلق بالدنيا وبِا زينه هم من الأهواء المنحرفة هُأُوْلَّكِكَ حِزُبُ آلشَّيُطَنِّه أي أتباعه وجنوده
 لانهم فقدوا حياة الأمن التي يِظى بها المؤمنون، وخسروا الآخرة لأنهم حُرموا نواب الش الذي أعده لأوليائه وباءوا بأليم عقابه.

ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا أمل لهؤلاء المنافقين في طلب العزة عند الكفار وانتكاس راية المؤمنين، لأن الله سبحانه قد كتب الذلة على جميع الكفار اللذين يعادون دينه وقد كتب العزة لأولِائه الذين ينصرون دينه، حيث قال تعالى وإِنَّ الّْذِينَ تُحَاَّوُونَ آلنَّهَ وَرَسُولَهُر


ورسوله العداء أوليك في عداد أهل المهانة والحقارة المغلوبين على أمرهم وأكَتَبَ آلنّهُ لَأْغْبَبَ. المُومنين الصادقين الذين يدافعون عن دينه ولا رادَّ لقضاء الله وقدره وإِر. غَنِيزّا لا يعجزه شيء ولا يُول بينه وبين إمضاء قدره أي حائل جل وعلا عن ذلك. ثم بين سبحانه الدليل على كفرهم باطنًا ببيان امتناع الجمع بين الإيلان بالله واليوم الآخر ومودة الكفار في قلب واحد، وإن كان هؤلاء الكفار من أقرب الناس إلى من

 الله ورسوله الذين اتخذوا لهم منهجُا في الحياة يخالف المنهج الذي شرعه الله، وإذا وُجد من يِمع بين ذلك فليس بمؤمن حقَّا، لأن الجمع بين الإيهان باله ومودة أعدائه من صفات
 هؤلاء الكفار المحادون الله ورسوله هن أقرب الناس إلى من أحبهم كالآباء والأبناء والأخوة أو أي فرد من أفراد القبيلة، وتخصيص الآباء والأبناء والأخوة بالذكر مع دخوفم في أفراد العشيرة لمزية قربهم، إذ أن للقرابة الأدنين من التأثير على الشخص ما ليس لسائر أفراد العشيرة. ثـم أثنى سبحانه على المؤمنين الصادقين الذين تبرؤوا من الكفار جميعا، ولو كانوا من



المنافقون ي\% القرآن الكريـم





11- موقّفـ المنـافّهين في غزوة الأحرزاب
النص القرآني




عَلِمُهُ [النور: Y צ-צT].












المنافقون يٌ القرآن الكريـم $\qquad$
$\qquad$












 ?

 بيان من نزل فيه النص: ا- قال ابن إسحاق في سياقه لغزوة المندق بعد ما ذكر بجيء تريش ومن سار معهم من العرب إلى المدينة: فلم سمع بهم زسول اله


الخندق على المدينة فعمل فيه رسول الش هِ المسلمون فيه فدأب فيه ودأبوا، وأبطأ عن رسول اله ذلك رجال من المنافقين وجعلوا يُورُّون بالضعيف من العمل، ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الش
 تضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الحير واحتسابًا له، فأنزل اله تعالى في


 Y- قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدثنا أبي عن أبيه قال: خط رسول الل辑 الفارسي وتول الرسول عليهم إلى أن قال: فهبط رسول الش الش شفة الحندق، فأخل رسول اله وبرقت منها برتة أخاءت ما بين لابتيَها -يعني لابتي المدينة- حتى لكأنها مصباح في جوف بيت مظلم، فكبَّ رسول اله据
 ضمن خبر غزوة الحندق.


جوف بيت مظلم، نكبر رسول اله较 جوف بيت مظلم، نكبر رسول الش جـ بأبي أنت وأمي يا رسول اله لقد رأيت شيئًا ما رأيته قط، فالتفت رسول اله القوم نقال: هل رأيتم ما يقول سلملْ؟ قالوا: نعم يا رسول الها بأبينا أنت وأمنا قد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج فرأيناك تكبر فنكبر ولا نرى شيئًا غير ذلك قال: صدقتم.. ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أخاء لي منه تصور الحيرة ومدائن كسرى، كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبرائيل الذي رأيتم أضاء لي منه قصور الحمر من أرض الروم، كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبرائيل - وأبشُروا - يبلغهم النصر - ناستبشر المسلمون وتالوا: الحمد له موعود صدق بأن وُعدنا النصر بعد الخصر، نطبقت الأحزاب نقال المسلمون وَهَـذَا مَا وَعَدَنا آلنَّهُ ورَسُولُّرُ الآية، وتال المنافقون: ألا تعجبون؟ يحدئكم ويعدكم الباطل يخبركم أنه يبصر من يثرب تصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم تَحفرون الحُندق من الفُرَت [يعني من الخوف] ولا تستطيعون أن تبرزوا، وأنزل القرآن وَوَإِذْ يَقُولُ ألْمُنَّفِقُونَ
 وأخرجه الطبراني عن ابن عباس الَّ وأصحابه تد شدوا الحجارة على بطونم من الجوع... ثم ذكر خبر الجَّي الذي أكل منه أهل المُندق جميعا بيركة دعاء النبي

اذهبوا بنا إلى سلم|ن، وإذا صضخرة بين يديه قد ضعف عنها، نقال النبي دعوني فأكون أول من ضربها نقال: بسم الش نضربها نوتعت فلقة ثلثها نقال: اله أكبر تصور الروم ورب الكعبة، ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: الش أكبر تصور فارس ورب اللكعبة، فقال عندها المنافقون: نحن بخندق وهو يعدنا قصور فارس والروم - قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد اله بن أهمد بن حنبل ونعيم
. العنبري وهما ثقتان
وذكر ابن إسحاق فيما أخرجه عنه ابن هشام أن قائل هذا الكلام هو مُمتِّب بن تشير، وقد علق على ذلك ابن هشام بقوله: وأخبرني من أثق به من أهل العلم أن معتب بن قشير لم يكن من المنافقين واحتج بأنه كان من أهل بدر (") وتد سبق التحقيق في هذا الموضوع في غزوة أحد.
r - أخرج ابن جرير من طريق ابن هميدعن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان
 كان على رأيه من قومه (") وتد روى ذلك ابن هشام عن ابن إسحاق أيضَا وذكر أن أوس ابن قيظي من بني حارثة وأنه قال هذه المقالة أمام جماعة من أشراف قومه '(\&) ₹ - أخرج ابن جرير من طريق ابن حيد عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان

(1) بجمع الزوائد 7/ ا/
(Y) السيرة النبوية لابن هشام
( ( ) جامع البيان ا


بنو حارثة وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين همتا بالفشّل يوم أحد، *م عاهدوا الله لا يعودون لمثلها نذكر الله لم الذي أعطوه من أنفسهم ("، وهكذا رواه ابن (1)
-هشام عن ابن إسحاق
ه - انرج ابن جرير من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال في قوله وَقَدْ يَعَلَّرُ
 لإخوانهم: ما عمد وأصحابه إلآ أكَلة رأس، ولو كانوا لـَا لالتهمهم أبو سفيان

وأصحابه، دعُوا هذا الرجل فإنه هالك (r)
1 - أخرج ابن جرير من طريق ابن وهب عن ابن زيد أنه قال في توله وُقَدْ يَعْلَدُ الَلَّهُ
أَلْمُوْوِقِنُ إلى آخر الآية: هذا يوم الأحزاب، انصرف رجل من عند رسول اله فوجد أخاه بين يديه شواءً ورغيفًا ونبيذًا فقال له: أنت ههنا في الشواء والرغيف والنبيذ ورسول الل والذي يُحلف به لا يستقبلها عحمد أبدا، فقال: كذبت والذي يحلف به -قال: وكان أخاه من أبيه وأمه- أما والش لأخبرن النبي ليخبره، قال نوجده تد نزل جبرائيل عليه بخخره وَقَدْ يَعْلَمُ آلَّهُ آلْمُعْوِقِينَ مِنُكُر


> (1 (1) جامع البيان I(YV/
> (Y) سيرة ابن ششام

## - Era

V- وقال ابن السائب: الآية في عبد الش بن أبيّ ومعتب بن قشير ومن رجع من المنافقين من الحُندق إلى المدينة كانوا إذا جاءهم المنافق قالوا له: ويكك اجلس ولا تخرج (1)

ويكتبون إلى إخوانهم في العسكر أن اتتونا فإنا نتظركم، هكذا ذكره الألوسي بلا سند .' . والذي يتلخص من هذه الروايات أن هذه الآيات قد نزلت في طوائف من أهل النفاق، قاموا بالتخذيل عن الجهاد في سبيل الله يوم الحندق، وتفوهوا بكللات ساخرة تدل على كفرهم وتكشف نفاقهم. وقت نزول هذا النص:
تبين لنا ما مضى أن هذه الآيات قد نزلت في غزوة الأحزاب، وقد اختلف المؤرخون في تحديد وقت هذه الغزوة نقيل: إنا كانت في شوال سنة أربع، وبهذا قال موسى بن
 يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الحندة وهو ابن خشس عشرة سنة
 المغازي "، وهذا أرجح لما سبق من أن أبا سفيان يوم أحد قد ضرب موعدًا مع النبي كهِ كانت غزوة أحد في السنة الثالثة كا سبق، فهذا دليل على أن المشركين لم يغزوا المدينة في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) روح المعاني اش/ } 1 \text { ا } \\
& \text { (Y) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحندق (نتح الباري Y (Y / (Y). } \\
& \text { (r) المرجع السابت، كتاب المغازي، باب غزوة المندندت (rar/V). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) نتح الباري }
\end{aligned}
$$

المنافقون يم القرآن الكريـم
السنة الرابعة وقد ذكر ذلك ابن حجر "، أما حديث ابن عمر السابق فلا حجة فيه لاحتلال أن يكون ابن عمر في غزوة أحد كان في أول الرابعة عشرة من عمره، وكان في (r) الأحزاب قد استكمل الحنمسة عشرة، وتد ذكر ذلك ابن حجر ونسبه إلى البيهتي وذكر عن البيهتي أيضًا أن سبب هذا الاختلاف هو أن جماعة من السلف كانوا يَعدون التاريخ من المحرم الذي وتع بعد الهجرة، ويلغون الأهر التي قبل ذلك إلى ربيع الاول، وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى وأن غزوة أحد كانت في الثانية وأن غزوة الحندت كانت في الرابعة ، قال ابن حجر: وهذا عمل صحيح على ذلك البناء، ولكنه بناء واه عخالف لما عليه الجمههور يِن جَعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة، وعلى ذلك تكون بدر في الثانية وأحد في الثالثة والـلـندق في الحامسة
(1)
-وهو المعتمد
تصوير الموقف الني نزل فيه النص:
هذه الآيات قد نزلت في شأن غزوة الااحزاب كا سبق في الروايات. وتد أخرج ابن هشام من طريق البكائي عن ابن إسحاق أنه قال في خبر هذه الغزوة: ثم كانت غزوة الحـندت في شوال سنة خمس، فحدثني يزيد بن رومان مولى آل الزبير عن عروة بن الزبير، ومن لا أتهم عن عبد اله بن كعب بن مالك ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الهّ بن أبي بكر وغيرهم من علل|ئنا، كلهم قد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الرجع السابق rav/v. } \\
& \text { (Y) المرجع السابق rav/V. } \\
& \text { (r) المرجع السابت rav/V. } \\
& \text { (ध ) الرجع السابت }
\end{aligned}
$$

اجتمع حديثه في الحديث عن الحندق وبعضهم يكدث ما لا يكدث به بعض.. نم ذكر


 نخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر في بني نزارة، والحارث بن عوف بن أبي حارئة المُّي في بني مرة، ويسعر بن رُخيلة من بني أشجع فيمن تابعه من قومه من أشجع.
فلل سمع بم رسول اله بمشورة سلمان الفارسي وأبطأعن العمل نيه رجال من المنانقين وجعلوا يُرَّون بالضعيف من العمل، ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الش الم بإذن من النبي وني أثناء حفر الحندق حدئت معجزات للنبي بعض المنانقين، كا تقدم في وعد رسول الشا واليمن وهم في تلك الحال الشديدة، حيث كانوا يتطظرون قدوم الأعداء عليهم من كل


 وهذا من أوضح الأدلة على نفاتهم، حيث ظنوا أن الها لا ينصر رسوله والمؤمنين، نسخروا من وعد الرسول اللذي بسر به أصحابه بالنصر على الأعداء واعتزاز هذا الدين

ولما فرغ رسول الش هِ
 والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سَلع نضربوا عسكرهم هناك والحُندق بينهم وبين القوم.
وخرج عدوّ اله حيي بن أخطب النضري يؤب بني قريظة على رسول اله فامتنع أول الأمر زعيمهم كعب بن أسد القرظي من نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله أن يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه.

فلل علم رسول الل مَ رواحة وخوات بن جبير وتال فم مِ هِ
 الوفاء فيل بيننا وبينهم فاجهروا به للناس". فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهمَ، ونـالوا مــن رســول الش
 رجلاُ فيه حدة - فقال له سعدة بن عبادة: دَغ عنك مشاتْتهم فها بينــا وبيـنهـم أريـى مـن المشامّة. ثم أقبل سعد وسعد ومن معها إلى رسـول اله "اعَضَل والقارة) أي كغدر قبيلتي عـضـل والقــارة بخبيـب وأصـحابه، فقــال رسـول الله居.

وأقام المشركون في حصار المدينة قريبًا من شهر من غير حرب بينهم وبين المؤمنين غير التَّامي بالنبال، إلآّ ما كان من بعض فرسانهم كعمرو بن ود، وعكرمة بن أبي جهل فإنهم

تيمموا مكانًا ضيقًا من الحندق فاقتحموا منه بخيلهم وبرز علي بن أبي طالب لعمرو بن ود عندما طلب المبارزة نقتله علِّ وأقام رسول اله عليهمَ، وإتيانهم إياهم من نوقهم ومن أسفل منهم، وفي أثناء ذلك أسلم نُعيم بن مسعود الأشجعي الغطفاني وعرض المدمة على رسول الش أنت فينا رجل واحد فخذٌّل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة")، فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان صاحبًا لمم في الجلاهلية نقال هم: إن البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، وإن قريشًا وغطفان إن أصابوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل، والرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنًا من أشرافهم، يكونون بأيديكم ثُقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمًا حتى تناجزوه، قالوا: قد أشرت بالرأي، ثم إنه أتى قريشًا فقال لأبي سفيان وقومه: تعلَّموا أن معشر يود على ما صنعوا نيها بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا نهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهمم، فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعمَ، فإن بعَتْ إليكم يهود يطلبون منكم رهنًّا من رجالكمبم فلا تدفعوا إليهم رجلاً واحدًا، ثم أتى غطفان فقال هم مثّل ذلك. فللا كان يوم السبت من شوال سنة خنس أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني تريظة يطلبون منهم التقدم معهم لقتال المسلمين، فاعتذروا إليهم بأن اليوم يوم السبت وهو يوم لا يعملون فيه شيتّا وتالوا فم: ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم عحمدًا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا، نتيقن المشركون عند ذلك من صدق ما

قاله نعيم بن مسعود وأبوا أن يدفعوا لبني قريظة رجلاّ واحدَا، فعند ذلك عرف اليهود

 الليلة في جيش الكفار، فبعث حذيفة بن اليليان لينظر ما فعل القوم



 الأحزاب نوقنا، وتريظة اليهود أسفل منا نخانهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة تط أشد ظلمة ولا أشد ريكاًا منها في أصوات رئها أصبعه، فجعل المنانقون يستأذنون النبي

 يأتنيّ بخبر القوم جعله الهُ معي يوم القيامة) فسكتنا فلم يكبه منا أحد - حتى أتى عليًّ وماعلي جُنَّة من العدو ولا من البرد إلا يِرط لامرأتي ما ياواوز ركبتي، تالن: فأتاني وأنا
 نتلت: بل يا رسول الش كراهية أن أتوم، نقمت نقال: إنه كائن في القوم خبر فأتني

(1) السيرة النبرية / / YAY - ب بتصرن.
 (r) القُثُّبضم القان وتشديد الراه: شدة البرد.


 تذعرهم عليّ"- قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نار لمم تُوقد، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيلَ اللرحيل، ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، فانتزعت سهط من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار، فذكرت قول رسول اله فيهم شينًا حتى تأتيني" فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي، ثم أني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم، وإذا الريح في عسكرهم ما تّاوز عسكرهم شبرا، فوالها إني لأسمع صوت
 فلل| انتصفت بي الطريق أو نحوٌ من ذلك إذا أنا بعشرين فارسَا أو نحو من ذلك منْتَمِين،
 في شملة يصلّي، فوالله ماعدا أنْ رجعت راجعني القُرّ وجعلت أقرقف فأومأ إليَّ رسول اله




وأخر جه مسلم في صحيحه والحاكم في مستدركه بأخصر من هذا '(Y)


وهذا الحبر يبين لنا مبلغ ما كان المسلمون يعانونه في آخر كيالي الحصار من الشدة والضيق، حيث اجتمع عليهم شدة البرد والموع والريح، مع ما كانوا يتوقعون من هجوم الأعداء عليهم.
ومما يصور ما كان المسلمون يعانون من ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط


 (1) يأمركم أن ترجعوا، قال: فلا واله ما عطف عليّ منهم اثنان أو واحد" ". وني أثناء تلك الشُدائد التي واجهها النبي ! إحداث البلبلة والخُلل في صفوف المؤمنين، وذلك بتخذيلهم عن رسول اله يواجه أكبر تجمع استطاع أعداؤه أن يُشدوه ضده، حيث اجتمع لـرب المسلمين لأول مرة اليهود وقريش مع قبيلة غطفان، ومن انضم إليهم من الأعراب. وقد مثً المنانقون هذا اللدور من قبل في معركة أحد حينها انخزل [أي رجع ] عبد اله ابن أبيّ عن رسول الل كلل| وجدوا له بالآ، ولكن اله سبحانه يخذلمم ويرد كيدمم في نـوررهم، حتى أعز اله دينه وأعلى كلمته، فات المنانقون كمدًا وحسرة، وبدأت أعالهم في الكيد للنبي
 والمنافقون كانوا يتمنون ملاك النبي هِ مواطن القتال، ولكنهم لا يملكون الشجاعة الكانية التي تّكنهم من مواجهة المؤمنين


بالقوة، وضرْبم من الداخل فيا إذا انشُغلوا بقتال عدوهم، فكانوا يلجأون في حربهم مح
 اشتد البأس تراجعوا عن القتال، واختلقوا لأنفسهم الدجج الواهية في ذلك، كي يكتلبوا
 يأمنوا على دمائهم وأموالمم، بل إنهم يبالغون في التظاهر بالتدين حتى إنهم ليعاهدون الشا على الثبات في مواطن القتال ثم يخرنون عهدهم إذا جد الجمد وهي الوطيس.


 واهرت الِِدَق أصبحوا كهيئة المحتضر الذي نزل به بها الموت، وراحوا يلوذون بغيرهم من أهل البأس والنجدة، فاذا وجدوا الفرحة سانحة للفرار ولوا هاريين، لا يلوون على شيء وليس كمم همّ إلا إنقاذ أرواحهم.

ويصور لنا القرآن مبلغ جبنهم بأنم يرهبون من الأحزاب حتى بعد رحيلهم،



وتد سبق أن ذكرنا وصفًا للشدة التي واجهها المؤمنون في آخر كيلة من ليالي المعركة، وقد حصل الفرج من الشَ عند اشتداد الأمر، فأنزل تعالى نصره على المؤمنين حيث أنزل ملائكته تزلزل بالكفار، وأرسل عليهم الريح ترميهم بالحصباء وتكفا تدورهم وتقتلع


 بعثه النبي
 يقول: ثم تال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والش ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك

 إلى جله وهو معقول نجلس عليه ثم ضربه فوئب على ثلات نواسه ما أطلت عقاله إلا وهو (1)
 تال ابن إسحاق: ولا أصبح رسول اله الِ


 السلاح بعد، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، إن الهُ عز وجل يلم يأمرك يا حمد بالمسير

(Y) الإعتجار بالعمامة هو أن يلفها على رأسه ويرد طرنها على وجهه ولا يعمل منها شينًّا تحت ذتنه ذكره

في النهاية.
(£) الر حالة هي السرج الذي يركب عليه أو هو خاص با كان من البلــد مــا لا خـشـب فيـه ويستعمل عادة للركض الشُديد.
 من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلآ ببني تريظة. ثم ذكر خروج النبي إلى سعد بن معاذ سيد الأوس حتى يقتنع قومه بحكمه، نظرّا إله أن بني قريظة كانوا
 النذراري والنساء، نقال ل
 بيان مـفردات النصس:
يُرب:اسم للمدينة تبل الإسلام وقال أبو عبيد: يثرب اسم أرض والمدينة ناحية منها " وقال أبو السعود في تسميتهم المدينة باسمها القديم: كأنم ذكروها بذلك الاسم
 وما جاء به من تغير للأسلاء والشعارات، كقول عمرو بن تيس أحد المنافقين لما أخرجه
 ( ${ }^{\circ}$ المعوّقين: التعويق الحبس والصرف والتبيط عن طريق الخير º . هلم: هلم دعاء إلى الهيء ومعناه: تعال وفي أصله قولان: أحدها ألما أصله أصله هالم من توهم لممت الشيء أي أصلحته نحُذفت ألفها فتيل هلم، والثاني أن أصله هل أَهَّ كأنه قيل

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) القاموس، المفردات. }
\end{aligned}
$$

هل لك في كذا أَمَه أي تضده فُرُّبا، وفيه لغتان فأهل الحـجاز يطلقونه على الواحد والِمعع والاثنين والمذكر والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح وبهذا نزل القرآن، وبنو تميم تُشنيٌ وتجمع وتؤنت فتقول هلمَّ وهلمّي وهلَّا وهلمُّوا (') أشحة: الشح قيل هو أشد البخل، وقيل هو البخل مع الحرص
سلقوكم: السلق بسط بقهر إما باليد أو باللسان، ومنه التسلق على الحائط (؟) وسلق
 الآية نقال: الطعن باللسان، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ تال: نعم أما سمعت قول الأعشى: فيهمُ الحُصب واللس|حة والنجدة فيهم والخاطب المسلاق (t) حداد: قال الراغب: جمع حديد، يقال: لسان حديد نحو لسان صارم وماض وذلك إذا كان يؤُتر تأثير الحديد، وتال الفيروز آبادي: حِداد يكون في اللسن والفهم والغضب٪ وتال الفراء في قوله (ألسنة حداد ) سلطة ذربة" (1) نحْبَه: النَّحب هو النذر كأنه ألزم نفسه أن يصدق مع الأعداء في الحرب فوفّى به ولم يفسخ، وقيل هو من النحب الذي هو الموت، كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت (٪).
(1) المفردات، النهاية.
(Y) النهاية، المفردات، مقايس اللغة.


(0) المردات، القاموس المحيط ( 0 (

(V) لسان العرب.

## - $n \leq 1$

صياصيهم: الصياصي جمع صيـصية وهـو شـوكة الحائـك التـي يـسوّي بهـا الـسُّداة واللَّحمة ومنه تول دريد بن الصمة:
 ومنه صيصة الديك التي في رجله، وصياصي البقر قرونها، وأنشد ابن بري لعبد بنـي

الحسحاس:
 أي يلتقطن القرون لينسجن بها. والـصياصي الحـصون، وكـل شيء امتُــع بـه نهـو صيـصية، ومنـه قـــل للحـصون الصياصي (") والمراد بالصياصي في الآية الحصون.

> بيان هعنى النص:

1- تبين لنا ما مضى في بيان من نزل فيه النص أن فريقًا من المنافقين كانوا يتسللون أيام حفر الخندق عن العمل مع المؤمنين بلا إذن من النبي منافيًا للإيهان الذي يتظاهرون به حذرهم اله سبحانه من مغبة هذا السلوك وبين همم أن
 بَآلَّهِّ وَرَسُولِهِه أي إنما المؤمنون حقَا هم الذُين آمنوا باله ورسوله بصدق وإخلاص
 للمشورة، وذلك كأمر الحروب والاستعداد لها، والتشاور في الأمور المهمة هُلَّمُ يَذْهَبُوا حَتَّ يَسْتَيُلْنُوهُ هُ أي لم ينطلقوا من ذلك الاجتراع المهم أو العمل المُشترك حتى يستأذنوا
(1) لسان العرب، تاج العروس، النهاية في غريب المديث.

الرسول
 لأنهم باستتذانهم تد أعطرك حقك من التقدير والإجلال وقدروا مصلحة المجتمع



 منصرين في أداء الواجب حينا يستأذنونك في الذهاب لقضاء حوائجهم، وذلك فيه إما الما لم
 عباده ويكانئهم على امتنالمم أوامره. وقيل إن المراد بالأمر البلمع صلاة الجمعة، فيكون المراد بالاستثذان استئذان

المأمومين من الإمام وهو يخطب وبجذا قال الزهري






** ذكر سبحانه وتعالى وجوب طاعة الرسول تقاس أوامره على سائر أوامر الناس، حيث تال تعالى وُلًّا تَحْعَلُواُ دُعَآء آلرَّسُولِ
 (1) بعضكم بعضا فلا تتساهلوا في أمر يدعوكم إليه، وبهذا قال أبو مسلم والمبرد والقفال وعلى هذا يكون من إضافة المصدر إلى فاعله، وقيل المعنى: أمرهم أن يدعوا: يا رسول الله
(r) في لين وتواضع ولا يقولوا: يا محمد في تجهم، وبها تال بجاهد وعلى هذا يكون من إضافة المصلر إلى مفعوله،وقيل المعنى: اتقوا دعاءه عليكم، فإن دعاءه ليس كدعاء غيره من الناس، وقد رُوي القول بهذا عن ابن عباس (\%) المصدر إلى فاعله.

والقول الأول أرجح لمناسبته لسيات الآيات لأن الآية السابقة يفهم منها دعاء الرسول بِإذنه، وفي آخر هذه الآية التحذير عن غخالفة أمره.أما ما زُوي عن ابن عباس فهو من طريت العوفي وسنده ضعيف جذًا كا تقّدم.

ثم ذكر سبحانه وتعالى المنافقين الذين يذهبون خفية بلا إذن من النبي


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text {.IVv/\^(Y) جامع البيان (Y) } \\
& \text {. IVV/ المرجع السابق (Y) }
\end{aligned}
$$

المنافقون يو القرآن الكريـم $\qquad$

أولثك المنافقين الذين يتسللون من معسكر المؤمنين خفية، يلوذ بعضهم ببعض حتى لا يراهم المؤمنون، فلل يظنوا أهم إن خخي أمرهم على المؤمنين سيختى على اله
(1)
. سبحانه


هأَوْ يُصِيَّهُمْ عَذَابُ أِلِيمُ في الدنيا بالقتل والتشريد ونحو ذلك، وفي الآخرة بعذاب جهنمه والذين يخالفون أمر النبي

المضية إلى الكفر، بسبب الاستخفاف بأوامره
هوأَلآ إِسَ
 أي لا يغفى عليه سبحانه شيء من تصرناتكم في هذه الحياة الدنيا ؤوَيَوْمَ يُرْجَعُوسِ (1) أتلف أهل اللغة في معنى تد إذا دخلت على المضارع، وتد ذكر ابن هشام في المغنـي (IV\&/ ) أن


 الألوسي في تفسير هذه الآية (Y/
 دخلت على المضارع كانت بمعنى ربيا فوافقت ربا في خروجها إلى معنى التكثير في نحو توله:


(Y) روح المعاني Mrv/AA.




لا يخفى عليه شيء ما في الوجود جَل وعلا.
r- وفي سورة الأحزاب ذكّر الش سبحانه أولياءه المؤمنين بنعمته عليهم حينها أنتذهم من موقف عصيب، نهزم الأحزاب وشتت جمعهم، حيث قال تعالى: هِيَأَّكُ ألَّكِينَ



 والريح كا تقدم في حديث حذيفة، المعنى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الشّ عليكم حيث نصركم بالريح والملانكة وقت جيء الأحزاب إليكم، نهزمهم ونرق شملهم، وكان الش سبحانه وتعالى مطلعًا على جميع الأعال التي تقومون با نحو نصرة هذا الدين أو خذلانه، فيجازي المحسن بإحسانه ويازي المسيء بإساءته.
 نصركم على أولثك الأعداء وقت بيئهم إياكم من نوتكم ومن أسفل منكم. وتد اختلف المفسرون في تعيين من جاءوا من نوق المؤمنين، والذين جاءوا من أسفل منهم، فقيل إن الذين جاءوا من فوتهم قبائل نجد والذين جاءوا من أسفل منهم قريش،

وبها قال مجاهد كا أخرجه ابن جرير من طريت ابن أبي نجيح ، وقيل إن الذين جاءوا من فوتهم بنو قريظة والذين جاءوا من أسفل منهم قريش وغطفان، وبهذا قال ابن إسحاق ، وقيل إن الذين جاءوهم من فوقهم الأحزاب جميعا والذين جاءوهم من أسفل منهم بنو قريظة، وبهذا قال ابن كثير واستدل عليه بـا سبت في حديث حذيفة من قوله قو

- نحخافهـم على ذرارينا"(「)

ولعل هذا هو الراجح للا رُوي عن حذيفة جِّ في مكان واحد ماعدا بني قريظة فإنهم داخل حصونهم خلف المؤمنين، فبهذا يتصور آن الأعداء قد أحاطوا بالمؤمنين من فوتهـم ومن أسفل منهم. وعلى أي حال فالمراد إحاطة الأعداء من الأحزاب بالمؤمنين بحيث يخشون على أنفسهم مُن خلفهم إذا واجهوا من أمامهم.

 كناية عن شدة الحوف والفزع، وليس المراد أن القلوب انتقلت من أماكنها حتى بلغت الحناجر، لان الحياة لا تبقى والحالة هذه، وبجذا قال عكرمة "ْ، وقيل: إن الآية على الحقيقة


.
( ) الكشاف ( ) ( )
(0) روح المعاني/r (0) 10V

وأن المعنى انتفاخ الرئة من الفزع فيرتفع القلب بار تفاعها وبها قال قتادة، والتول الأول أرجح لأنه غير معروف عادة أن القلوب ترتفع عن أماكنها من الفزع حتى تبلغ الحناجر .
 منهم والمنانقون، أي وتظنون بالهُ الظنون المختلفة، فأقوياء الإيِن ظنوا بالشّا ظنًا حسنا، نأيقنوا أن النصر في النهاية للإسلام وأهله، مها تكالب عليهم الأعداء، أما ضعفاء
 إيانًا صادتًا فتد ساورتهم الظنون السيئة بالإسلام وأهله، وبدأوا يتسللون من معسكر الإيِان كلما اشتد الأمر وادطم الخطب كا مر في تصوير الموقف.
 المتسبون للإيـان، ليتبين للناس عيانًا المؤمن الثابت على دينه من ضعيف الإيـان، الذي يتزعزع إِيانه عند الشدائد، من المنافت الذي أظهر الإيِيان وابِطن الكفر وورَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا أي اضطربت أفندتهم هول الشدائد التي أحاطت بهم من الأعداء الجائمين حولم من كل جانب والبرد القارس والرياح العاصفة والجوع المنهك، فالؤمنون الأتوياء في إيانهم عر نوا أن نصر الشّ قريب، وأن الفرج يأتي بعد اشتداد الكرب، بـا سبق من وعد


 لا يفكرون عند اشتلاد الكرب إلا بتخليص أنفسهمه، ولا يههـم بعد ذلك مصير المعركة، وقد رأينا يف تصوير الموتف كيف كانوا يتسللون إلى المدينة، لا يلوي أحدهم على شيء.

المنافقون هٌِ القرآن الكريـم
ثم ذكّر اللّ المؤمنين بنعمته عليهم إذ هماهم من إرجاف المنافتين؛ فقال تعالى ووَّإِذ
 عاطفة على ما سبق من الآيات من توله تعالى وَآَذُرُورا نِعْمَةَ آَلَّهِ عَلَيُكُمْهِ وما بعدها، المعنى واذكروا نعمة اله عليكم إذ هماكم من إرجاف المنانفّين والذين في قلوبهم مرض، إذ يقولون ما وعدنا اله ورسوله من النصر على الأعداء؛ ونتح فارس والروم واليمن إلا

خداعٌا لنا.
وعطف الذين في قلوبهم مرض على المنانقين ظاهره أْهم غيرهم، فيكون المراد بهم ضعفاء الإيمان كن استطاع المنافقون أن يستميلوهم، ويتمل آن يكون المراد المنافقين أنفسهم، فيكون العطف لتغاير الصفات، والأول هو الظاهر لانه هو المتبادر عند

الإطلاق، ولا يُمل على تغاير الصفات إلا مع وجود القرينة. كا ذكّر سبحانه وتعالى المؤمنين بنعمته عليهم إذ مامم من التأثر بتخذيل المنافقين
 واذكروا نعمة اله عليكم إذ وقاكم شر هؤلاء المنانقين المخذلين لكم، فلم يكدث في صفوفكم أي خلل بسبب تخذيلهم، إذ يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم في المهاد مع المؤمنين فارجعو إلى بيوتكم.
 المنافقين النبي لهجوم الأعداء أو اللصوص، وتد سبق بيان بعض من صدر منهم هذا القول في بيان من نزل فيه النص.

وتد كذبوا في حجتهم هذه فإن بيوتهم حصينة ولم تتعرض لهجوم من أحل، ولذلك
 ميدان القتال ليس كون بيوتهم غير مصصنة؛ وإنما هو الرغبة في الفرار من المعركة، فقد كان حصن بني حارثة الذين صدرت منهم هذه المقالة هو أحصن حصون المدينة كا روى الطبراني، عن رافع بن خديج 㢄 نجعل النبي (1)
. ورجاله ثقات
وتد ذكر قتادة أن النبي جرير عن قتادة من طريق ابن أبي عروبة
 يَسِيرًا المراد بالفتنة هنا الشُرك بالهُ وبذلك قال تـادة، كها أخر جه عنه ابن جرير من طريق ابن أبي عروبة
المعنى: ولو دخل الكفار على هؤلاء المنانقين بيوتهم من جوانبها، ثم طلبوا منهم أن يرتدوا عن الإسلام لأجاببا إلى ذلك على الفور بلا تردد، ولم يتريثوا في الإجابة إلى ذلك إلا وقتًا يسيرًا بمقدار ما تتم به مفاوضتهم على ذلك، وقيل إن المراد بالفتنة القتال أي لو سنلوا القتال من العصبية لسارعوا إلى تلبية ذلك، وقد اختار ذلك الألوسي ونسبه إلى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) بجمع الزوائد } 7 \text { (Y/ } / \text { / }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المرجع السابت |YY/Y }
\end{aligned}
$$

## المنافقون يٌ القرآن الكريـم

الضحاك" "(الأول أرجح لأن النين سيدخلون عليهم بيوتهم هم الكفار، حيث إن هؤ لاء المنانقين يُظهرون الإسلام فلن يعاديهم ظاهرًا إلا الكفار، ولا يُتصور أن الكفار سيطلبون منهم أن يقاتلوهم دفاعًا عن أنفسهم، كما لا يتصور آن يصلر طلب ذلك من بعضهم لبعض، لأنهم والحالة هذه يكونون في موقف الدفاع عن النفس، فإما أن يدافعوا عن أنفسهم وإما أن يُضعوا لما يريده من دخل عليهم بيوتهم، والكفار لا يريدون من يظهر الإسلام إلا أن يرتد عن دينه، فنبين بهذا أن القول بأن الفتنة هي الردة عن الإسنرئ

 عاهدوا الله في معركة أحد أن لا يعودوا لما هُمُوا به في تلك المعركة من الرجوع المى المدينة
 اَلّلِّهِ مَـُُولاًا أي مسئولا عن الوفاء به أمام اله جل وعلا من عقده فكيف ينقضون

عهدهم مع اللا إن كانوا مؤمنين حقا؟!
ثم أمر اله تعالى نبيه
 قَلِيلُّه أي لن تطول أعهاركم إن أبعدتم عن مواطن المطر والهلاكِ فإن الله جل وعلا قد حدد أجل الموت لكل نفس بوقت معين لا تتقدم عنه ولا تتأخر، نمن كُتب عليه الموت في ذلك اليوم فسيموت وإن فرّ من المعركة، ومن تدَّر الش له البقاء بعد ذلك اليوم فلن يبقى طويلا لأن الدنيا ليست دار خلود، فلماذا يفر الإنسان من الموت إذاً ويرغب في الحياة وهي إلى زوال؟
$\longrightarrow 201$

قل هم أيا الرسول: لا أحد يستطيع أن يمن عنكي ماني ما كتبه الشّ عليكم من المطائب، ولا
 والتعير عن الرهمة بالعصمة مع أنه لا عصمة إلا من السوء لـا لا في اليصمة من معنى
 فلم تصبروا أو أراد بكم رهمة فلم تشكرورا؟

 ينصرهم ويدنع عنهم ما تدره عليهم من الصصائب.



 واحد ومه النانقون كا سا سبن.

 مع المُمنين.
 قليلة ، وذلك بقدر ما يدنعون به عن أنفسهم حيث إنهم لا يخرجون للقتال مع المؤمنين إلا نفاقا أو طلبًا للغنيمة.
 عليكم، فلا يبذلون وسعهم في نصرتكم وجهاد أعدائكم، لأنهم لا يريدون إلا تخليص أنفسهم نقط.

 للقتال فإنم يكبنون عند اللقاء، فإذا اشتد الباس اضطربت أعينهم من شدة الحوف والرعب، نهي لا تستقر على هدن معين بل تدور يمينًا وشرلاًال بحتًا عن الهلاص بأنفسهم، لأنهم لا يتمون إلآبنجاتها، فليس فلم مبدأ سام يبذلون أنفسهم من أجله، فهم من شدة خونهم من القتل كالمحتضر الذي يعاني سكرات الموت.

 سببه وهو الحرب وأصبحوا في السلم والأمن أظهروا الشجاعة بالسنتهم السليطة، فبسطوها با تليه عليهم قرائحهم من أنواع السب والشتمه، وهكذا المنانقون دانيّا فصحاء الناء
 والشتائم، نإذا جد الجد وانقضى دور اللسان وجاء دور السنان انكمشوا واستخفَوْا بأنفهمم، ولاذوا بغيرهم لأنم يكبون الدنيا ويكرهون الموت نهم يتقونه بغيرهم.
 فبهذا يكون الشه سبحانه تد وصفهم في أول الآية بالبخل بالأنفس في مواطن القتال
ووصفهم في آخر الآية بالبخل بالاموال.
 السيئة لم يؤمنوا باله إيانًا حقًّا، وإنا كانوا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر


لا تعتبر صالحة وهم كفار.
 هين على الله تعالى، وإنا وُصف هذا العمل باليسر لبيان أنه أمر موافق للحكمة، جار على ونق الأسباب والمسببات، فالعمل الذي لم يُقصد به وجه اله نتيجته البطلان عند اله

تعالى.
 يرجعوا إلى بلادهم، وذلك من شدة خوفهم وهلعهم.
 الأحزاب لقتال المؤمنين يود المنافقون لو أنهم غائبون في البادية مع الأعراب، وذلك من

شدة خوفهم وفزعهم من القتال.
 بعيدون عنكم.
 نفعوكم بشيء، لانهم لا يقاتلون معكم إلا نفاقًا حتى لا ترتابوا منهم.
 رسول الهّ تدوة حسنة في الإقدام والثبات واحتال الشدائد، فلا تكونوا كهؤلاء المنافقين الذين يرغبون بأنفسهم عن نفسه.
 لألهِ

 وبعد أن ذكر اله سبحانه بعض صنات المنانقين ومو تنهم في معركة الأحزاباب، ذكر موتف المؤمنين في تلك المعركة، ثناء منه سبحانه وتعالى عليهم وتبيتيًا طم، وتبكيتا




 ابن عباس (1)






 يفروا، ومن هؤ لاء أنس بن النضر جَّ

(1)

- أخر جه عنه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح
 طلحة بن يميى عن عمه عيسى بن طلحة أن أعرابيًا أتى النبي قضوا نحبهم؟ فأعرض عنه، ثمم سأله نأعرض عنه، ودخل طلحة من باب المسجل وعليه
(Y)
"ثوبان أخضران فقال


ووَمَا بَدَّلُوأَنَّلِيلاُ أي وما غيروا العهد الذي عقدوه بينهم وبين ربهم تغيرا كا غيره المنافقون المُبُطون عن القتال في سبيل الله القائلون إن بيوتنا عورة، الذين قال الله
 مَسْـُولاُّه

(Y) جامع البيان 1 1 (Y/ 1 .

ثم لا ذكر اله سبحانه موقف المنافقين والمؤمنين في معركة الأحزاب أعقب ذلك بذكر

 عباده وزلزلمم حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ليُيُّتِ المؤمنين الصادقين بها ظهر من صدقهم في الوفاء بعهدهم وإخلاصهم لدينهم، وليعذب المنافقين الناتضين عهد الله، الظانين بالله ظن السوء المخذلين عن رسول اله بالفريقين بلا امتحان ولا ابتلاء، ولكنه يبتلي عباده بالمحن ليظهروا على حقيقتهم فيتميز المخلص من المنانق، وليجازيهم سبحانه وتعالى على الأعالل التي تصدر منهم إزاء تلك المحن، ولذلك قال تعالى ولَّلَِجْزِىَ النّهُ ألصَّدلِقِينَ بِصِدقِهِمْهَ، أما تقييد تعذيب
 أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كها أخبر اله تعالى عنهم فلاحتِّل أن يتوبوا قبل موتهم فيتوب الله عليهم، والمعنى ويعذب المنافقين إن أراد تعذيبهم وذلك فيا إذا استمروا على ما هم فيه من النفاق حتى الموت، أو يتوب عليهم إذا تابوا واستقاموا على

الإسالام.
 المعاصي ؤزَّحِيمُاُ بهم حيث تكفل لهم بالمكافأة على امتثال الأوامر. تم بين سبحانه نتيجة هذه المعركة التي أثارها اليهود، وحزبوا ها الأحزاب على رسول اله





أما يهود بني قريظة الذين ظاهروا هؤلاء الأحزاب على المؤمنين نقد ذكر الشه سبحانه


 فَرِيقًا وهم النساء والصبيان كا سبق.
 نصركم دين الش، وجهادكم في سبيله، مع ما أعده لكم في الآخرة من النعيم المقيم

 ابن جرير من طريق ابن أبي عروبة عن تتادة"'، وقيل: إنها أرض خيبر، وبها رومان كا أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق (r)وبه قال ابن زيد كا كا أخرجه ابن
(1)

جرير من طريق ابن وهب (2)

> . $100 / Y 1$ (Y) جامع البيان (Y)
> (Y) المرجع السابق 100/Y/
> ( ) (المرجع السابق 100/Y1.


والظاهر أن المراد بها كل أرض افتتحها المسلمون بعد ذلك، وبهذا قال الطبري" ."



في هذه الفترة دخل المنافقون في طور جديل يغلب عليه التكتم الشديد والاستخفاء المتناهي، وضعُف الأمل عندهم في انكسار شوكة الإسلام وانهزام المؤمنين. وكانوا تبل هذه الفترة يملكون شيئّا من الحرية والانطلاق، فكانت تصدر منهم بعض التصرفات التي يظهر منها نفاتهم واضحًا جليّا، كموتفهم في غزوة أحد وغزوة المريسيع، وكان أملهم كبيرًا في انزام المؤمنين وانكسار شوكتهم أمام أعدائهمه حيث كانت قوة المؤمنين المادية لا تعتبر شيئًا أمام قوة أعدائهم وكثرتّهم. وكانوا يستندون إلى توتين كبيرتين تعاديان الإسلام آنذاك، هما قوة قريش، وقوة اليهود، ويأملون في أن يتم القضاء على الإسلام على أيديها، فلل| كان عام الأحزاب رجعت تريش عن المدينة خاسئة ذليلة، لم تستطع أن تنال من المؤمنين أي ضرر، رغم تزيبها الأحزاب لحرب الإسلام من ختلف قبائل العرب.
ثم لما تم القضاء على آخر قبيلة من قبائل اليهود في المدينة وهم بنو قريظة على إثر
 يركنون إليه، ويودعونه أسرارهم ويبشونه أشجانهم، نلم يكن أمامهم من عمل يواجهون به الإسلام إلا أن يبالغوا في ستر معتقداتهم، وإن كانوا سيدفعون الثمن في سبيل ذلك غاليّا، حيث نقدوا الحرية والراحة والاطمينان النفسي. ولا خرج النبي هِ منه حينرا خرج إليهم في عقر دارهم فنستريح منه، فللا جاءت النتيجة بعقد الصلع بينه وبين قريش، عرفوا أنه حينزا أمن جانب أكبر قوة تناوثه في بلاد العرب سيعلو شأنه، وأن
أنصاره سيكثرون فزادهم ذلك حسرة وتكتما.

ثم لما تضى النبي كنانتهم يمكن أن يستفيدوا منه في حرب الإسلام، وعلموا أن ما أحرزه المؤمنون من غنائم خيبر العظيمة سيكون قوة طم في حرب أعدائهم.

المنافقون يٌ القرآن الكريم
ولعله كان عندهم بعض الأمل في أن تريشًا ينتضون ذلك الصلح ويعودون لُرب النبي نفوسهم من أمل في قريش .
والظاهر أن كثيرًا من المنانقين قد أتلعوا عن النفاق، ورجعوا إلى الإسلام حينرا رأوا
 سائر أنحاء بلاد العرب مسلمبن خاضعين، ذلك لأن كيّيرًا من المنافقين مل يدفههم إلى الكفر بهذا الدين إلا ضعف قوة المؤمنين المادية في مبدأ أمرهم أمام قوة أعدائهم وكثر تمتم، فلا شك أن مو تف المؤمنين الحرج يوم أحد لا يقاس بمو قفهم العزيز بعد فتح مكة وأمم ما حدث في هذه الفترة من الأحداث التي تتعلق بالمنانقين هو تخلفهم عن النبي层 الش تبوك، حيث خرج لغزو الروم في شدة الحر وأوان نضوج الثمار، فرغب المنانقون في الإقامة بين الظالال والثمار.

## 1- الأمر بجهادهم وبيـان نوع ذلك

## النص القرآني يو ذلك:


 وقتت نزول هنا النص:
هذه الآية من سورة التحريم وتد سبقتها في النزول سورة (المنانقون)، وتد تبين لنا

 كا سيأتي، نتكون سورة التحريم مانز نزل في تلك الفترة، وليس لمذه الآية سبب يكدد وتت

تصوير الموكف اللذي نزل فيه النص:
تبين لنا أن هذه الآية مكا نزل بعد غزوة المريسيع والأحزابي، وقد حدث من المانفين عقب غزوة المريسيع وني أثناء غزوة الأحزاب أحداث جسام، أظهروا فيها كفرهم وصرحوا فيها بعداء الرسول الهاجرين والأنصار في رجوعهم من غزوة المريسيع، وخوضه في عرض عائشة ذلك الوتت نفسه، ثم أعقب ذلك مرقف المنانقين يوم الأحزاب حينزا خذلونوا المسلمين وصاروا يتسللون من معسكرهم، ويُدثونون الاضطراب والبلبلة بينهم حتى يتفرق شملهم ويصبحوا القمة سائغة لأعدائهم. فكانت هذه التصرفات التي صدرت منهم مـا يُعلهم موضع الريبة والحذر، وييعل التساهل في أمرهم داعيًا إل صدور مزيد من التأبي والعصيان منهم، وعاولة الكيد

للإسلام وأهله، فأنزل الش جل وعلا هذه الآية يأمر فيها النبي رد كيدهم، من التشنيع عليهم وكشف أسرارهم وهتك أستارهم، حتى يستسلموا ويقلعوا ها هم فيه من حرب الإسلام والكيد للمؤمنين. بيان معنى النص:
 وشاع في الاستعمال الشرعي في قتال الكفار، وقد أمر الشا المؤمنين في هذه الآية بجهاد

 لعل المراد بالجهاد في الآية المعنى اللغوي للكلمة؛ النّي هو أعم من أن يُيمص بالقتال فيكون المعنى: ابذل وسعك في مدافعة الكنفار والمنانتين، نأما الكفار فبجميع وسائل الدفاع من تتال وغيه، وأما المنانقون، نبوسائل الدناع الأخرى التي هي دورن التتال، من كشف أمرمم ولومهم وتعنيفهم، وعدم تبول اعتذاراتهمه، وإظهار احتقار همم، وعدم إسناد أي عمل من أعال المسلمين إليهم، وإن كان عملاُ لا أهمية له وغير ذلك من وسائل الجهاد، حتى يقلعوا عا هم فيه من النفاق، وينضموا إلى صف المؤمنين الصادقين،

 والمنانقين باللسان وأذهب الرنق عنهم ".
وأخرجه ابن جرير أيضًا عنه من طريت ابن جريج "(")
(1) جامع البيان • / ( $/$ (
(Y) الرجع السابن • / / 1 /

وقيل إن المراد جهادهم باليد واللسان كسائر الكفار، وبهذا قال ابن مسعود
(1)

- واختاره ابن جرير

والقول الأول أرجح لأن المنافقين في حال إظهارهم الإيهان لا يكوز قتالهم، وفي حال إظهارهم الكفر يخرجون عن كونهم منافقين، ويصبحون مرتدين عن الإسام فيكونون كسائر الكنار.
(r)

وقيل: إن المراد بجهادهم إقامة الحدود عليهم، وبهذا قال الحسن وقتادة وهذا قول ضعيف لأن الحدود تقام على جمبع العصاة سواء من المنافتين أو من المؤمنين.
 بالنسبة للمنافقين، فإنم لا يدخرون وسعا في حرب الإسلام، وإيقاع الضرر بالمؤمنين إذا تُكنوا من ذلك. هذا جزاؤهم في الدنيا، أما في الآخرة فذكره اله جل وعلا بقوله وَوَمَأْوَهُمُرُ أي مصيرهم الذي سيقيمون فيه وَجَهنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيرُهُ أي وساء ذلك المكان مستقرًا وهقامًا لمم.

## * * *

## Y- Yنهم السيئ بـالإسلام وأهله

النص القرآني يٌ ذلك









عَ













بيان من نزل فيه النص:
 قال: الحديبية، فقال أصحاب رسول اله
 الكوفة نحدئت هذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له نقال:أما ورإِنَّا نَتَحَنَا لَكَكَ فَتُحًا مُّبِينًا فعن أنس وأما هنينًا مريتًا نَعَنْ عكرمة (1) أي أن آخر الحديث مرسل. Y- أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد أنه ثال في قوله تعالى:
 جهينة ومزينة استنفرهم لخروجــه إلى مكـة، قالوا: نذهـب معه إلى قوم قد جاءوه نقتلو|

أصحابه فنقاتلهم؟ فاعتلوا بالشغل '(1)
r- وقال الألوسي: قال بجاهد وغيره -ودخل كلام بعضهم في بعض - المخلفون من الأعراب هم جهينة ومزينة وغفار وأشجع والدّيل وأسلم، استنفرهم رسول اله حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرًا ليخرجوا معه، حذرًا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، وأحرم هو حربًا، ورأى أولك الأعراب أنه والتبائل المجاورين مكة وهم الأحابيش (") ولم يكن الإيجان تَكن من قلوبهم فقعدوا عن النبي فنقاتلهم! وتالوا: لن يرجع محمد حـ في هذه الآية وأعلم رسوله هِ هكذا ذكره الألوسي بلا سند وقت نزول هنا النص:

هذه الآيات نزلت في رجوع النبي



(Y) قال ابن حجر: هم بنو المون بن خزيمة بن مدركة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وينو الـصططلق

 (r)

من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وتد نحر المدي بالحديبية- فقال: لقد أنزلت عليَّ آية هي أحب اليَّ من الدنيا جميعا "، وذكر ابن إسحاق بعد ذكره خبر صلح الحديبية عن الزهري أنه تال في حديثه: ثم انصرف رسول اله (1)

- كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح

وتد كان صلح الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة وبذلك قال المجمهور؛ قال ابن القيم: قال نانع كانت في سنة ست في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري، وقتادة، وموسى بن عقبة، وعممد بن إسحاق وغيرهم، وتال هشام بن عروة عن
 (r)

كانت غزوة الفتح في رمضان. أ هـ ـ الـ
وقال ابن حجر: (اوكان توجه ست نخرج قاصدًا إلى العمرة فصده المشركون، قال: وجاء عن هسُام بن عروة عن أبيه隹

تصوير الموقف الدي فيه النص:
رأى رسول الش بذلك أصحابه وعزم على المسير للعمرة، وذلك في السنة السادسة للهجرة. ولا كان رسول الله قبائل جهينة ومزينة وغفار وأشّع والديل وأسلم فاعتذرواعن المسير بالانشغال بالأهل

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

والأموال، لكن الرسول معتمرًا ولم يأت لقتالهم.

ونزل رسول الش
 يقدموا لحربهم، ثم أشيع أن عثمان قد قتل، فتمت بيعة الرضوان على مناجزة القوم وعدم الفرار، كا جـاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر (1) ولم يتخلف عن البيعة إلا الجلُّ بن قيس (1) كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي الزبير أنه سمع جابرًا يُسأل: كم كانوا يوم الحدييبة؟ قال: كنا أربع عشرة مائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشُجة، وهي سمرة، فبايعناه غير جذِّ بن
قيس الأنصاري اختبا تحت بطن بعيره (")

ثم بلغ المسلمين أن الحبر غير صحيح ،' وكان ما كان من الصلح بين رسول اله
 لقضاء عمرتهم بعد عام كا هو معروف في أحاديث السيرة.

هذا وقد بين اله سبحانه لنا السبب في تخلف الأعراب عن الحروج مع النبي حين استنفرهم وهو ما خالج نفوسهم من الظنون السيئة بالإسلام والمسلمين.
() صحيح مسلم، كتاب الإمارة، رتم INO^.
 ولا تفتني \$ كا سباتي.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيس رتم( (1)07). } \\
& \text { (£) صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب رتم 1^. }
\end{aligned}
$$

كا بين لنا سبحانه إحجام هؤ لاء المنافقين من الأعراب عن الجهاد في سبيل الله عنل الفزع والإقدام عليه عند الطمع، نحينظ توقعوا هلاك المؤمنين على يد الكفار عام الحديبية تثاقلوا عن الخروج معهم، وحينظا لاحظوا وفرة الغنائم في خيبر وضعف العدو أمام قوة
 اللذي اعتذروا به عن تُخلفهم عن المسير معه المى مكة، بأنهم شُغلتهم أموالهم وأهلوهم، فكيف شغلتهم عن السير إلى مكة ولم تشغلهم عن المسير إلى خيبر؟! ويشبههم في ذلك المنافقون من أهل المدينة فإنهم يتخلفون عن الجهاد حينا يكون العدو في نظرهم أتوى من المؤمنين، كا هو الحال في غزوة أحد، ويسارعون إلى الحروج حينا يكون العدو أخعف من المؤمنين طمعًا في الغنائم كا هو الحال في غزوة المريسيع. بيان مفردات النص:
فتحنا: الفتح إزالـة الأغــلاق والإشــكال، ويطلـت عـلى النـصر، وعـلى الــكــم بـين
المتخاصممين
مبينا: المبين إما من أبان بمعنى بان اللازم أي فتحًا بينًا ظاهر الأمر مكشوف الحال، أو
يكون من أبان المتعدي فيكون المعنى: فارقًا بين الحت والباطل (")
السكينة: السكينة من السكون وهو ثبوت السيء بعد تحرك () والمراد بها في الآية تثبيت المؤمنين بالطمأنينة واليقين عندما تم صلح الحديبية.
بورا: البور الرجل الفاسد والهالك الذي لا خير فيه، ويستوي فيه المفرد والمثنى


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المفردات، القاموس. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (Y) المفردات، مقايس اللغة. } \\
& \text { ( ) ( المفردات، القاموس، مقاييس اللغة. }
\end{aligned}
$$

العرب: لا شيء، يقال: أصبحت أعالمم بورا أي مبطلة وأصبحت ديارهم بورا أي
معطلة خرابا (1).

بيان معنى النص:
قال تعالى وإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِيُّا المراد بهذا الفتح صلح الحُديبية كا مرَّ في

 - الحديبية|"

وقيل المراد بالفتح في الآية فتح مكة، فيكون وعدًا بيا سيجيء في المستقبل والتُبير عنه
بالماضي لتحقق وتوعه
ومكا يدل على أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية ما أخرجه الشيخان من حديث سهل
受
نطابت نفسه ورجع"|"(:

وإنا كان صلع الحديبية فتحا لأن مكة كانت قبله مغلقة أبوابها أمام المؤمنين، فللا تم الصلح فُتح باب المعاملة مع المشركين، واستطاع المؤمنون أن يدخلوا مكة معتمرين مع رسول اللّ
(I) تفسير غريب القرآن لابن تتيبة / (Y)
 (



وكانت المدينة مغلقة أمام المشركين من سائر العرب، لقلة المؤمنين وكثرة أعدائهم فها
كان العرب يُقدمون على الدخول في الإسلام والحالة هذه، فلل تم الصلح دخل في الإسالم أضعاف من كانوا دخلوا فيه قبله، وذلك أن العرب لما تسامعوا بأن عمدتًا قد تصالح مع قريش، ووضعت الحرب بينه وبين أكبر أعداثه، علموا بذلك عزته وأنهم لا
 على أكبر أعدائه بعد قريش وهم اليهود في خيبر، وكان القضاء عليهم من آثار تفرغه
 أدرك العرب عزة الإسلام في تلك الفترة فسارعوا إلى الدخول فيه، ومنن أسلم في هذه
 أصبحا بعد ذلك من أعلام المسلمين وقادتهم. يقول الزهري: فها فُتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنا كان التقتال حيث التقى الناس، فلل كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضّا والتقوا تفاوضوا في الحديث والمنازعة، نلم يكلَّم أحد بالإسلام يعقل شينًا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك المنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر.. "(") قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أْن رسول اله ألْ وأربعهائة في قول جابر بن عبد الله ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف
(1) السيرة النبوية
(Y) السيرة النبوية /YO
(ヶ) المرجع السابت ヶ/

وبعد أن ذكر سبحانه أن صلح الحديبية كان نتحُا عظيَّا ظاهر المصلحة، بيَّن سبحانه أن هذا الفتح قد ترتب عليه أمور أربعة: أو لاً: مغفرة ذنوب النبي

فما المراد بهذا الذنب الذي غفره اله له؟ وما أثر هذا الفتح في مغفرته؟ لو بحثنا في الأمور التي كان النبي التي كلفه الش بإبلاغها للناس جميعا، إذ أنه يرى أنه مها بلغ في الجد والاجتهاد في سبيل تبليغ هذه الدعوة فلن يبلغ ناية ما كُلٌف به هن ذلك، لوجود العوائق التي تحول دون انتشار الدعوة، وكونه مكلفًا بأن يبذل ما في وسعه أمر غير محدود بحد معين، وكون النبي据 الصلع أصبح في مأمن من أكبر أعداثه الذين يُكنُّ لم سائر العرب كثيرٌا من الإكبار والإجلال، وينتظرون في تحديد موقفهم من الإسلام نهاية معركتهم مع النبي أن تم الصلح بينه وبينهم حتى بدأ يرسل الرسل بالكتب، يدعو الناس الذين لم تبلغهم اللدعوة، فأرسل الرسائل !لى ملوك الأمم المجاورة يدعوهم إلى الإسلامه وفي هذا استدراك لماعساه أن يكون تصَّر فيه في الماضي، أما المستقبل فإنه يمحمل في طياته واجبًا أكبر على النبي جهُ أعداء آخرين كاليهود، والتمكن من البلاغ لامم أخرى، وبهذا التمكن سيتلافى الرسول
 ثانيًا: إتمام نعمته عليه ؤوَيْتِمَر نِعْمَتَهُ عَلَّكَّه فا المراد بهذه النعمة وإتمامها على النبي ! إن النعمة الكبرى بالنسبة لرسول الشه دعوته، وباستجابة العرب وسائر الأمم لـ في هذه الدعوة يكون قد تم نجاحه في تبليغها،

وبجذا الفتح العظيم قد أتم الله هذه النعمة على رسوله، حيث بدأ الناس يستجيبون لدعوته أكثر من ذي قبل.
 على هذه المداية منذ نزل علهه الوحي، وكان يدعو هله الهداية فا معنى هدايته لصراط مستقيم يترتب على هذا الفتح؟
إن الصراط المستقيم الذي هداه الها إليه بهذا الفتح هو ما يتعلق بسيرة دعوته حربّا وسلمّا، ما كان مترتبّا على هذا الفتح، كحربه يهود خيبر، وفتح مكة، وإرسال الكتب والبعوث للقبائل والأمم من حوله، نكان هذا الفتح مهدًا لفذا الصراط المستقيم الذي سار عليه
 على أعدائك ذلك النصر الذي لا ينلب أبدَا، وعلاقة هذا الفتح بنصر الشا أمر واضح،

 التكرم والعفو.
ثم ذكر سبحانه يِنتّه على المؤمنين بإنزال السكينة في تلوبهب، حيث قال تعالى: وِهُوَ
 الذي أنزل الطمأنينة في تلوب المؤمنين، في موتف كان يسوده الاضطراب والخوف

 بسبب قبول النبي جَّ

المنافقون يو القرآن الكريـم

من الرضا بالإحلال من العمرة، قبل الوحول إلى البيت ولِّيزِّدَادُوأهِ بإقدامهم على بذل أرواحهم في سبيل الله واستسلامهم الكامل لتنفيذ أوامر لم تقتنع بها نفوسهم ولم يفهموا لا حكمة آنذاك لمجرد أن النبي السابق الذي دنعهم اللى بذل أرواحهم وأمواملم في سبيل اله قبل ذلك. وقد ذكر سبحانه إنزال السكينة في قلوب المؤمنين بعد ذلك في قوله تعالى وإِذذ جَعَل

 وامتناع سهيل بن عمرو عن كتابة بسم الش الرمن الرحيم، كـا أخرج ذلك ابن جرير من طريق معمر عن الزهري(") وترتيب إنز ال السكينة في تلوب المؤمنين على اعتصام الذين كفروا بحمية الجاهلية في تضية الصلح، يدل على أن المراد بهذه السكينة تثبيت قلوب المؤمنين للرضا بهذا الصلح.

 بالمهاد إذا وتع موقعه، وقد بين سبحانه في آخر هذه السورة شينًا من حكمته تعالى في





فيين سبحانه أن من حكمته في عدم وتوع القتال وجود طائفة من المسلمين بين الكفار يغفون إسلامهم، ولو وتع التتال لأصابهم الضرر بائد المؤمنين لعدم تميزهم عن الكفار . ولا ذكر سبحانه في هذه الآيات أثر هذا الفتح بالنسبة للنبي


 بذلم أرواحهم في سبيل الش لا دعامم رسول الشا






 وقوع هذا الفتح ليُيب المؤمنين بذلك الثواب العظيم، وليعذب الكفار الذين أخفوا كفرهم، والنين أظهروه بالغم والـسرة، بمشاهلتهم ما سيترتب على هذا الفتح من آثار عظيمة كلها في صالح المؤمنين.
 يترتبون بشغف بالغ خبر انزام جيش المؤمنين، وكانوا حينا خرج المؤمنون إلى مكة عام


الحديبية يتوقعون عدم رجوعهم إلى أهليهم سالمين كا أخبر الهُ عنهم في هذه السورة، فلما كان ما يشعر به المنانقون من المسرة عند انتصار المؤمنين والفرحة عند اهنز امهمم أكبر مكا يشعر به سائر الكفار من ذلك، تدمهم سبحانه وتعالى بالذكر ليغيظهم بذلك وليشفى قلوب المؤمنين بذكر ما يعانونه من الغم القاتل.

ثم بين سبحانه السبب الذي جعلهم يتصليرون لعداوة المؤمنين، ويتوقعون لمـ من من النتائج مع أعدائهم خلان ما يرونه في ناية كل جولة يخوضونها، بقوله تعالى:
 المؤمنين، نهذا الظن هو الذي منع المنافتين من الاشتراك مع المؤمنين في القتال، وهو نغسه

 أكثر من انطباتها على سائر الكفار، لأن المنانقين كانوا إذا خرج المؤمنون للغزو يتو اليونون هلاكهمَ ويرجون زوال الإسلام من الوجود، ويبنون على ذلك آمالمم وأحلامهمى، نإذا رجع المؤمنون ظافرين منصورين غابت آمالمم وضاعت أحلامهم وباءوا بالغم والدزن.


 ثم كرر سبحانه ذكر هيمنته على ما في السموات والأرض بقوله تعالى ؤوَلِّهِ جُجُودُ
 يتحقق ما ظنوه من انهزام المؤمنين وزوال دولتهم، نالمعنى: إذا كتتم أيها الكفار تتوقعون

هلاك المؤمنين واندثار عزهم لقلة عددهم أمام كثرة أعدائهم، فأنتم غخطئون في هذا الظن لأنم ليسوا وحدهم في المعركة؛ بل الش ناصرهم بجنود السلوات من الملانكة وجنود الأرض من الريح ونحوها وُوَكَانَ آلَّهُ عَنِيزا حَكِيمًا فلن يفلت هؤلاء الكِفار من قبضته وهو القوي الغالب الذي يضع الأمور مواضعها.
ثم ذكر سبحانه وتعالى حال فريق من المنانقين دعاهم النبي فتتاقلوا وتخلفوا عنه، وهم المنانقون من الأعراب الذين هم حول المدينة، فقال تعالى:
 سيأتي إليك يا رسول اللا الذين تخلفواعن الخروج معك من الأعراب معتذرين إليك عن تَلفهم بأنهم شغلوا بإصلاح أموالمم، والحفاظ على أهليهم طالبين منك أن تستغفر الله
 الاستغفار على خلاف ما يضمرونه في قلوبهم، من عدم الرغبة في الخروج معك فهم كاذبون في الاعتذار وطلب الاستغفار .

ثم أمر الش سبحانه نبيه ما يخشونه من لـوق الضرر بهم فيا إذا خرجوا لا يستطيع أحد أنَ يمنعهم منه إذا كان الش سبحانه قد كتبه عليهم ولو قعدوا في ديارهم، كما أنه لا يستطيع أحد أن يمنع عنهم الهير

 يقع لا حالة، فلا يمنع من وتوع المكروه القعود عن المخاطر، ولا يمنع من وقوع المحبوب اقتحامها، فا تعللتم به للقعود عن الجهاد من الاشتغال بحفظ الأموال والأهل غير صحيح، على فرض كونه هو الواتع لأن اله سبحانه إذا كان قد تضى لـوق الضرد بها فلن

يمنع هذا الضرر بقاؤكم إلى جانبها، وإذا كان الشه سبحانه تد تضى سلامتها نلن يستطيع أحد إلحاق الضرد بها ولو خرجتم مع رسول اله ثم أبطل سبحانه وتعالى ما تعللوا به بقوله: وَبَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْتُوْنَ خَبِيرًا أي ليس الأمر كا تزعمون من أن المانع لكم من الحُروج هو الاشتغال بالأموال والأهلين، بل الشه سبحانه وتعالى عالٌّدقيق العلم بجميع تصرفاتكم وما تُكنُّ ضمانئركم من المقاصد السيئة.
تم فصَّل سبحانه وتعالى هذه المقاصد السيئة بقوله وُبَلْ ظَنْنُمُ أن لَّن يَنقَلِبَ آلرَّسُولُ وَألْمُؤْمِنُونَ إِلَّ أَهْلِيهِمْ أَبَدُّا أي بل المانع الحقيقي لكمَ من الخروج مع النبي高
 قُلُبِكُمْ巾 أي إنكم قلَّبتم هذا الظن السيئ في أفكاركم وأجَلتم فيه وجوه النظر نقلتم: يخرج محمد وأصحابه إلى قوم قد غزوه في عقر داره مرتين، ثم يخرج إليهم في عقر دارهم وهم بين حلفائهم نكيف ينجو منهم؟ حتى رسخ ذلك في أذهانكم ووقر في قلوبكم
 آخرهم، وأن الإسلام سيُمتحَى من الوجود ورَكُـُتُدُ تَوْمًا بُورًا أي لا خير فيكم
فوجودكم كالعدم.

ثم بين سبحانه وتعالى النهاية التي سيصيرون إليها في الآخرة إذا هم استمروا على الكفر باله تعالى، حتى يتذكروا فيعودوا إلى الإيِان الصادق فقال تعالى: وَوَمْن لَّمْ يُؤُمِنُ
 تعالى، وأنتم لم تؤمنوا بالله ورسوله فجزاؤكم المللود في نار جهنم مع سائر الكافرين.

وبعد أن بين سبحانه وتعالى مصيرمم في الآخرة، بيَنَّ سعة ملكه سبحانه وأنه هو الذي بيده الر همة والعذاب، ولا أحد يستطيع أن ينجيهم من عذاب الشا إذا أراد تعذيهمه،

 ومادام العذاب واقعًا عليهم في الآخرة لا عالة إن استمروا على كفرهمّ والملك شله وحده فلا منقذ فم من عذابه إلا هو، فليرجعوا إليه وليؤنوا به، حتى يظفروا بنعيم ثوابه
 ورَّحِيمّاهُ بهم حيث يثيههم على امتثال أوامره.
 يأذن طم في الحروج معه طمعا في الغنائم، وأرشده سبحانه إلى الجواب الذي يميبهم به


 والمراد بالمغانم في الآية مغانم خيبر، وبذلك تال جههور المفسرين" وقد كان الم خروج النبي屋



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سيرة ابن مشام }
\end{aligned}
$$

المنافقون يـ القرآن الكريـم

 عَزِيزا حَكِيمُا


غنائم خيبر لفم خاصة وبذلك قال جهور المفسرين.
 خيبر، وذلك حينا أخبر سبحانه بعد الحلديبية بان غنائم خيبر لأهل الحدييية خاصة وليس لغيرهم فيها نصيب، ومادام أولثك الأعراب حعرومين من غنائم خيبر فلن يخرجوا للقتال لان مقصدهم الغنائم نقط.
 حرماننا من الغنائم حسدًا لنا.
هُبَلْ كَانُوألَا يَفْقَهُونَ إِلًا تَلِيلًا أي بل كانوا لا يفهمون من أمور هذا الدين إلا
 بأحكاهه لا ينانس الناس على الدنيا ولا يُسدهم عليها بالحسد لم هو رسول الش


 مقام من مقامات الجهاد في سبيل الهُ يُمتحنون فيه، فيشييهم الها إن أطاعوا ويعذبهم إن

 سيدعوكم النبي حتى يدخلوا في الإسلام ويذعنوا لـكمه، والمراد بؤلاء القوم قبائل العرب النين ارتين ارتدوا

 شَدِيدٍِ فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى تتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم "'. ورُوي عن ابن عباس وَ
 لهؤلاء الكفار بميعا.
وهَإِن تُطِيُوانمه بأن تستجيبوا لمذا الدعاء فتشتركوا مع اللُؤمنين في قتال هؤلاء




(Y) جامع البيان (Y/Y


الخروج معه إلى مكة ويُعَذِبْكُُْ عَذَابًا أَلِيمُاهُ في نار جهنم جزاء كفركم بالهُ وعدم استجابتكم لرسوله حينها دعاكم إلى الجهاد في سبيل الش. ثم ذكر سبحانه أن وجوب الطاعة في الجهاد إنها هو بالنسبة للقادر عليه أما من به عاهة لا يستطيع معها مباشرة القتال فإنه معذور في التخلف، حيث قال تعالى ولَّيْسَ عَلَى

 واقَع المجتمع الإسلامي شٌ ضوء هنا النص: عندما خرج المؤمنون لثتال أعدائهم في (أحدل) ظن المنانقون أن ساحة أحد ستكون مقبرة للمسلمين وأنه لن تقوم طم بعد ذلك قائمة. ومن تَمَّ انخذلوا عنهم أثناء الطريق، وعندما خرج المؤمنون إلى مكة عام الحديبية، ظن المنانقون أنهم لن يرجعوا إلى أهن أهليهم

أبَدا.. ولذلك تخلفوا عنهم. لقد ظنوا أن الإسلام سيزول من الوجود، وأن أنصاره سَيُسحقون سحقًا على يد الكفار، وهذا هو ظن الجاملية بمختلف أشكالما، ذلك أن أهل الباهلية يقيسون القوى المتقابلة في الميدان بالمقياس المادي، وهو مقياس العدد والعُدد ولا يشعرون بأن الشان مـ مع المؤمنين وإن تلوا وكثر أعداؤهم، وبانه لابد أن ينتصر المؤمنون في النهاية وإنيا وإن أصيبوا
 من السماء لتحمله تلك الفئة المؤمنة إلى الناس كافة، وأن راية الإسلام ستعلو في كل أنحاء

الارض، حتى لا تبقى فيها قوة تقاوم توة الإسلام. ولم تكن الآيات البينات المنزلة من السلماء، ولا الوقائع المشهورة التي عرنوها من


تكن هذه ولا تلك لتؤثر في نفوسهم فتدنها إلم الإيِان بأن الشا سيحمي هذا الدين، وسينصر تلك الفنة المؤمنة مهل تسلط عليها الأعداء المظهرون لعداوتها الالظهرون لصداقتها، لأنهم لم يؤمنوا بالشه عز وجل إييانًا حقًا فنقدوا بذلك المبدأ السامي
 الظنون السيئة وخانوا على أنفسهم أن يوردوها موارد الهلاك إذا هم دخلوا في حزب النبي وهذا هو ظن بعض المسلمين اليوم الذين لم يفهموا الإسلام على حقيقته، ولم يتشبعوا
 فتاكة، ووسائل توية في الإبادة والتدمي، وعلوم مادية تنهر لها العقول؛ ثم نظروا إلى ضعف المسلمين في هذه النواحي كلها أيسوا من عزة الإسلام وانتصار المسلمين في المستقبل، ونصبوا أمام أعينهم وسائل الحرب المادية نقط، وضعفت ثقتهم بالهُ واعتادهم عليه وحده. أما المؤمنون فإنهم يوتنون بنصر الها في النهاية وإن كثرت العقبات والانتكاسات في الطريق؛ إذا وجدت القيادة الإسلامية المخلصة التي لا ترنع شعارًا غير شعار الإسلام.
 شاء أن ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم نصرممّ، وإن كانت توتهم المادية لا تقاس بقون أعدائهم، ولكنهم يعلمون أن هذا النصر مترتب على تُسكهم بدين الشّ ونصرهم إياه،




المنافقون يهِ القرآن الكريـم $\qquad$
$\qquad$

 وإذا وُجِد المؤمنون الذين يتمسكون بدينهم وينصرونه نلن تقع عليهـم الهزائم من

 الحت حتى تقوم الساعة، كا قال

لا يضرهم من خذلمم حتى يأتي أمر اله وهم كذلك)"(1). وستكون هله الطائفة المؤمنة قيادة إسلامية راشدة في آخر الزمان ترفع راية الجهاد في سبيل اله، ويكون اله معها حتى يسخر الشجر والخجر شخدمتها، كا يدل عليه قول
 اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد اله هذا بهوديٌّ خلفِي فتعال ناتِله، إلاًّ الغرتد فإنه من شجر اليهود")" (r)

فأين أصحاب الظنون السيئة من المنافقين وضعفاء الإيلان الذين أعشاهم بريق الحضارة المادية نقضى على عزائمهم وأصابهم باليأس والضعف، حتى أصبح تصارى
 البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي (Y) لا تلا
 والغرقد: ضرب من شـجر العضـاة وشجر النُولّ، ومنه قِل لمقبرة أهل المدينة "بقيـع الغرتــده لأنـه كان فيه غرتد وتطع كا قال ابن الأثير في النهاية.

جهدهم أن يجاروا هذه الحضارة في الحير والشر، غير عابئين بتعاليم دينهم التي تخالفها وتنهاهم عن التورط في ويلاتها.
أين هؤلاء من هذه الوعود الصادقة التي وعدهم الله بها في كتابه، وعلى لسان رسوله

أفلا يتعظون بها فيرجعوا إلى الاعتصام بجذا اللدين؟ أم هم في شك منها فلا يؤمنون
بأنها واقعة لا عحالة؟

المنافقون يٌ القرآن الكريـم EM

## 范

النص القرآني هٌِ ذلك:


 بيان من نزل فيه النص: 1 - أخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي سعيد جاء عبد اللّ بن ذي الخويصرة التميمي "، فقال: اعدل يا رسول الش، فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه، قال: دعه فإن له أصحابًا يكقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كها يمرت السهم


("يوم حنين")"

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الل منصرنه من حنين.."|"(ף) وذكر نحو حديث أبي سعيد المتقدم. ولم يصرح باسمه في هذه
(1) هكذا جاء اسمد هنا، والمثهرد في كتب اللسبرة أنه ذو الحويصرة وهو رجل واحد نلعله اشتهر بــنا. الاسم ناكتفى بعض الرواة بذلك عن نتل اسمه كاملاً.
( ) حسيح مسلم كتاب الزكاة، باب ذكر الحوارج (• • \&).

الرواية ولكن جاء مصرحا به في رواية ابن إسحاق حيث قال: وحدثني أبو عبيدة بن عحمد بن عار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بـن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنـا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت، معلقًا نعله بيده فقلنا له هل حضرت رسول الل حنين؟ قال:نعم، جاء رجل من بني تَمم يقال له ذو الـويصرة"(.) وذكر نحو حديث أبي

## وقت نزول هذا النص:

يتبين وقت نزول هذا النص بمعرفة الواتعة التي نزل بسببها النص، وقد نزل بسبب الاعتراض على قَسم قسمه النبي بعد رجوع النبي فقد ذكر ابن إسحاق أن النبي وكانت عمرة رسول الشه القعدة ${ }^{\text {(r) }}$

تصوير الموقض النيى فيه النصس:
عندما سار النبي وزعاء القبائل العربية، وكان بعضهم قد آمن بالإسلام إيكانًا ضعيفًا، وبعضهم لم يؤمن
 وجوه تريش ووجوه بعض القبائل العربية عطايا كبيرة يتألفهم بذلك للإسلام.

$$
\begin{aligned}
& \text {.IVA- IVA/ / سيرة ابن هشام } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

المنافقون يو القرآن الكريـم
وتد ذكر ابن إسحاق عددًا من أعطامم النبي أبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، ومن أعطي من زعاء القبائل العربية عيينة بن حصن زعيم بني فزارة، والأقرع بن حابس زعيم بني تيم وع وعباس بن


آخرين
وهل كان إعطاء النبي على قولين:

الأول: أنه من الحمس وبهنا قال القرطبي حيث تال في (المفهم): الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من الخمس، ومنه كان أكثر عطاياه، وقد قال في هذه الغزوة للأعرابي (مالي ما أفاء اله عليكم إلاًا الحمس والخمس مردود فيكم") أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو،ذكره ابن حجر (") الثاني: أنه من أصل الغنيمة وقد اختاره ابن حجر وقال هو المعتمد، واستشهد لذلك با وقع في رواية الزهري عن أنس وسيوننا تقطر من دماثهم"" ويا في رواية هشام بن زيد عن أنس (إذا كانت شديدة فنحن

ندعَى ويُعطى الغنيمة غيرنا"ا وتال في موضع آخر: وإسناده على شرط مسلم "(ّ) وبناء على هذا القول يكون تصرف النبي مراعاته مصلحة الإسلام آنذاك، فهذا الحادث من باب السياسة الشرعية للأمر العارض،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سيرة ابن هشام ع/ 170. } \\
& \text { (Y) فتح الباري } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

وقد أقنع النبي حقهم، مراعاة لمصلحة الدعوة الإسلامية في تلك الفترة.
 وانتهزوا هذه الفرصة لتشويه سمعته في ذلك المجمع العظيم، حيث اتهموه بالجور سرًّا وعلانية، فإن منهم من جهر بنقده وعيبه أمام الناس، كا سبق في خبر ذي الخويصرة التميمي، ومنهم من أسرَّ ذلك كا أخرج الشيخان عن عبد الشّ بن مسعود كان يوم حنين آثر النبي مثل ذلك، وأعطى ناتا، نقال رجل: ما أريدَ بهذه القسمة وجه النّ، نقلت: لأُخبرن النبي病 وتوله هِ
(اويف رواية الواقدي أنه معتب بن تشير من بني عمرو بن عوف وكان من المنانقين(").
 ذلك مالك بن عوف النصري سيد هوازن، وتد كان النبي وأعطاه مائة من الإبل بعد أن وعده بذلك إن جاء مسلّم)، فأسلم وحسن إسلاءمه، وولا النبي حتى ضيق عليهم كا ذكر ابن إسحاق (r) وذلك قبل أن ياتوا إلى المدينة مسلمين، وتد كان ذلك من أسباب انقيادهم للاجسلام.
(1) صحتح البخاري، كتاب المنازي باب غزرة الطائن، نتح البـاري 1 / 00 صـحيح مسـلم، كتـاب


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

المنافقون ي\% القرآن الكريـم
وكمن أسلم صفوان بن أمية، وكان قـد طلـب مـن رسـول الشا


إسحاق
وتد قال عن نفسه بعدما أسلم: (والله لقد أعطاني رسول اله
لأبغض الناس إليَّ فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليَّ)"أخرجه مسلم (')
بيان معنى النص:
توله ؤوَمِنْمُ أي ومن المنانقين كا يدل على ذلك سياق الآية، حيث إنها بين آيات
المنانقين، وتد فضحهم الشَ سبحانه في هذه السورة سورة (االتوبة) وهتك أستارهم كما زُوي عن سعيد بن جبير أنه تال: (اسألت ابن عباس ثِّهُ

الفاضحة، ما زال ينزل ومنهم ومنهم حتى خفنا أن لا تدع أحدا|"()

(وفِ آلصَّدَقَتِّ ه أي في طريقتك في توزيعها فيتهمونك بالظلم.
والمراد بالصدقات -على ما ترشد إليه رواية الشيخين السابقة- غنائم حنين، والغنانم
 تلوبهم هل هو من الحمّس، أم من أحل الغنيمة، فإن كان من الخُمس فلا إشكال لأنه مال غير ملوك لأحد، فهو داخل في الصدقات، وإن كان من أصل الغنيمة فلعل ذلك
(1) سيرة ابن شهُام \&

( ( ) الصحاح، الجامع لأحكام القرس المنيط/ / آ.


لكونا لم تتعين لأحد معين، واجتهد النبي

 ولا هدف نبيل، حيث راعوا مصالـهم الخاصة ولم يراعوا الصصلحة العامة، فقال تعالى
 والسخط عندهم إنا هو في إعطائهم أو حرمانهم، فالذي عابوه في ذلك التَسْمِ هو حرمانهم مأُعطي منه غيرهم لا جرد و وقع الحطأ في القسمة من حيث هو الم
 فم من الخير وبـا يعطيهم النبي



 الرسول فيا رأوه غير لائق به ما يمهلون حقيقته.
ثم بين سبحانه بعد ذلك أن المؤلفة تلوبهم فم حق في الصدقات كنيرهم كمن




## ६- المنـافقون في غزوة تبوك

النص القرآني يو ذلك:
1- الدافع الحقيقي لإقدامهم على الجهاد وإحجامهم عنه:


 وَتَعَلَمَ آلْحَذْبِبِيَ



$$
\text { . } \varepsilon 0-\varepsilon \mu
$$

Y- تتبط الش إياهم عن الخروج والـكمة في ذلك:




r- مثل من أعذارهم الكاذبة:



## §- استياؤهم من انتصار المؤمنين واغتباطهم بزيبتهم:





 ه - بيان عدم انتفاعهم باعمالمم والسبب في ذلك:




كَفِرُونهُ[التوبة: or or

4- كشف نفاتهم وبيان الباعث عليه:

 V- استهزاؤهم بالش ورسوله والمؤمنين:



 كِ









$$
1 \text { - سخريتهم بالمؤمنين في الصدقات: }
$$


 9 - تثبيطهم عن الخروج للجهاد في سبيل الش:






-     - ا استئذانه في القعود بلا مُسوِغ:













$\qquad$
$\qquad$




 بيان من نزل فيه النص:


 وكان الذين استأذنوه من ذوي الشُرف فيا بلغني منهم، عبد الهُ بن أبيّ ابن سلول والِّدُّ بن قيس وكانوا أشرانًا في توههم" ".


 رسول اله إي امرؤ صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن أفتأذن لي في


سَقَطُوأُهُ. ذكره ابن حجر الهيثمي في بجمع الزوائد وقال: وفيه يمىى الحلاي وهو ضعيف (1) وقد ذكر هذا الأثر ابن إسحاق في السيرة(").

أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد اله بالمدينة يخبرون عن النبي هِ سفرهم وهلكوا، فبلغهم تكذيب حديثهم وعاقبة النبي هِ
 ع - توله: وُقُلْ أَنفِقُوأ طَوْعًا أَوْكَهًُا الآية.
 قيس: إي إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن ولكن أعينك بـلي، قال: ففيه نزلت وُقُلْ

والجهاد بالمال مشروع وهو أحد أقسام المجاد لقول رسول الش المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" ذكره الحانظ السيوطي من رواية الأئمة أمد وأبي داود والنسائي، وصححه الشيخ الألباني رحهم الله تعالى (0) ولكن اله تعالى ذكر أنه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) بمّع الزوائد } \\
& \text {. } 197 \text { / السيرة النبوية } 1 \text { (Y) } \\
& \text {. IV / / لباب النتول (Y) } \\
& \text { ( ) ( جامع البيان • / ا } 1 \text {. } \\
& \text { (0) صحيح البامع الصغير، رقم (10 *) . }
\end{aligned}
$$

لن يقبل من المنانقين نفقتهم في الجهاد لأنهم لم يريدوا بها وجهه عز وجل، وإنها أرادوا قبول عذرهم في ترك الجهاد بالنفس الذي كان فزض عين في ذلك الخروج حيث أمر النبي



قال ابن إسحاق:وكان رهط من المنانقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: عُحشُّن بن هُميّر -قال ابن هشام:ويقال غغشي- يشيرون إلى رسول اله لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا! واله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال، إر جافًا وترهيبًا للمؤمنين نقال غخشن بن همير: والهُ لوددت أن أقاضَى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة وآنًا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. قال ابن إسحاق: وتال رسول اله فـ قد احترقوا فسلهم عا تالوا نان أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عار فقال ذلك فم فأتوا رسول اله واقف على ناقته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول اله إنا كنا نخوض ونلعب
 عخشٌّن بن حيرّ: : يا رسول الله تعد بي اسمي واسم أبي، وكان الذي عُفي عنه في هذه الآية غخشن بن همير فتسمى عبد الرمنن، وسآل اله تعالى أن يقتل شهيذًا لا يُعلم بمكانه، نقتل

يوم اليامة فلم يوجد له أثر '(1)
(1) سيرة ابن هشام F/ETY.
 غزوة تبوك في جلس: ما راينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونّا ولا آكذب ألسنًا ولا أجبن





وأخرج ابن جرير من طريق ابن أبي عروبة عن تـادة أنه تال في هذه الآية: بينها رسول الش



ومن هذه الروايات يتبين لنا أن هذه الآيات نزلت بسبب كلام صلام صدر من بعض المنافقين قالوه على سبيل الاستهزاء بهذا اللدين وأنصاره المؤمنين به، فكشفهم الشّ جل وعلا بذه الآيات.

آلَّهَدَقَبِهِ.
(1) هو عون بن مالك (1VY)
(IVr/A•)

(Y) جامع البيان (• (Y)/ ).

 نتحامل (1)، نجاء أبر عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الشا






 إسحاق: (اوكان ابن أبيّ من أولكث نكعى اله ذلك عليه وذكره منهم|"(1)"

أخرج ابن هشام عن ابن إسحاق في توله تعالى وَوَجَآء آلْمُعَذِّرُونَ مِيَبَ
 رحضة







 رسول اله الِ
 أجد ما أملكم عليه نتولوا ولمم بكاء، وعزيز عليهم أن يكلسوا عن البهاد ولا يلا يكدون نفقة ولا عملاً، فللم رأى الشَ حرصهم على عبته وعبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه،


وتال ابن إسحاق في سياته لغزوة تبوك: ثم إن رجالآ مـن المسلمين أتـوا رسـول الهـ艮据


 واتف، وعرباض بن سارية الفزاري فاستحملوا رسول اله
 ينفقون ").

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سيرة ابن ششام ع/ }
\end{aligned}
$$

المنافقون يـْ القرآن الكريـم

وقت نزول النص:
هذه الآيات في غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت في شهر رجب من السنة التاسعة
للهجرة كا ذكر ابن هشام (") نتكون هذه الآيات مان نزل في ذلك الوقت.
تصوير الموقف:
هذه الآيات قد تزلت في غزوة تبولك كا سبت في بيان من نزل فيه النص، وقد أخرج ابن هشام خبر هذه الغزوة عن ابن إسحاق قال: تُم أقام رسول اله الحجة إلى دجب -أي من سنة تسع- ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم، وقد ذكر لنا الزهري ويزَيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر، وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم من علمائنا، كلٌ حدَّث في غزوة تبوك ما بلغه عنها، وبعض القوم يكّّث مالا يكّّث بعضى: أن رسول الله الحر وجلب من البلاد، وحين طابت الثهار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالفم، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه، وكان رسول اله يخرج في غزوة إلاَّ كنَّى عنها وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له، إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبُعد الشققة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يعمد له، ليتاّهب الناس لذلك أهبته فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم.


وقوهم لا تنفروا في الحر ${ }^{\text {(r) }}$

(1) سيرة ابن هشام ع/ 190
(Y) سبق ذكر هذه الآثار في بيان من نزل فيه النص.
(r) الانكاش السرعة كما ذكر في القاموس.

أهل الغنى على النفقة والحُملان في سبيل اله، نحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة.
 بالإقامة فيهم، نأرجف به المنانقون وتالوا: ما خلَّفه إلاَّا استثقالاً له تخففَا منه، فلل| قال ذلك المنافقون، أخلذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول اله استثقلتني وتَففت مني نقال: الكذبوا ولكني خلفتك لَّا تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلاًّأنه لا نبي بعدي" فرجع عليٌ إلى المدينة ومضى رسول الش ومع هذه الظرون العسيرة التي أحاطت بهه الغزوة نقد سارع المؤمنون جميعًا إلى الخروج مع النبي
 ولم يتخلف من المؤمنين الصادقين غير أولي الأعذار إلاًّ عشرة نفر فييا ذُكر، كا أخرج

 النبي بسواري المسجد، وكان كمر النبي
(Y) الـسيرة النبوية \&/

هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟ تالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الهه وحلفوا أنهم لا يطلقهم أحد حتى تطلقهم وتعذرهم، نقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أقسم بالش لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الشه هو الذي يطلقهم؛ رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين، فلل بلغهم ذلك قالوا: ونحن بالس لا نطلق أنفسنا



فلى نزلت أرسل إليهم النبي (1)
أما الثلاثة الباقون فهم الذين اشتهر ذكرهم في حديث كعب بن مالك، الذي أخرجه
الشيخان وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية" (r)
وقد تخلف أيضًا أبو خيثمة أول الأمر ولكنه ندم بعد ذلك فلحق بالنبي
نازل بتبوك وتد ذكر ابن هشام في السيرة خبره عن ابن إسحات (")
أما المتخلفون غير هؤلاء من ليس فم عذر فكانوا من المنافقين، وقد ذكر كعب بن
مالك في حديثه الذي سبقت الإشارة إليه أن الذين جاءوا يعتذرون من النبي ويحلفون له كانوا بضعة وثهانين رجلا.

هذا وليس كل المنافقين تخلفوا عن رسول الش ولكنهم مع تلتهم تد جرت منهم أحدات شنيعة، تدل على مقدار عداوتهم للإسلام
(1) جامع البيان | / | | 1 -
 حديث توبة كعب بن مالك (ص PIY).
(r) سيرة ابن ششام

وكيدهم للمسلمين، ومن ذلك ما تقدم في بيان من نزل فيه النص من خبر المستهزئين الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنًا ولا أجبن عند اللقاء، فنزل القرآن بفضيحتهم وخزيهم، ومن ذلك أحداث أخرى لم ينزل بها قرآن كخبر أصحاب العقبة الذين أرادوا الفتك بالنبي نحورهـم، وتد روى خبرهم الإمام أحمد عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله غزوة تبوك أمر مناديًا ننادى: أن رسول اله رسول اله غشوا عارا وهو يسوق برسول اله
 ورجع عار، نقال: (ايا علار هل عرفت القوم" نقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال: (اهل تدري ما أرادوا")، قال:الله ورسوله أعلم قال: (أرادوا أن ينفروا . برسول اله

وذكره الهيثمي في بجمع الزوائلد وقال: واه أحمد ورجاله رجال الصحيح "() وهذه الحادثة تدلنا على اُنهم تد بذلوا ناية ما في جعبتهم من المحاولات لأجل القضاء على الإسلام والمسلمين، وذلك بمـحاولة إهلاك النبي الناس عن الدين بهختلف الوسائل، فباءت عحاولاتهم كلها بالفشل وظهر أمر الشه وهم كارهون.

(Y) بجمع الزوائد / 190/7.

وما جرى من المنانتين في هذه الغزوة اتهاهم رسول الشّ السطاء حيث ضلت ناتهن ولم يدر أين هي، وتد أخرج ابن هشام
 أصحابه في طلبها وعند رسول الش
 منانقًا.

تال ابن إسحاق: فحدلثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عحمود بن لبيد عن رجال من بني عبد الأشهل قالوا: فتال زيد بن اللصيت وهو في رحل ليس عمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السلاء وهو لا يدري أين ناقته؟! نقال رسول



 رسول الش الم


أشعر، اخرج أي عدو الش من رحلي فلا تصحبني (".

ومن هذه الحادثة ندرك كيف كان المنانقون يستغلون الفرص لتشويه دعوة النبي国 عبطًا مساعيهم.
( ( ) أي قد شهد بيعة العقبة الثانية ومعركة بدر.
 ابن هشام عن ابن إسحاق قال: وكان في الطريت ماء يخرج من وشل (1) ما يروي الراكي







 أخصب ما بين يديه وما خلفه (") وها نحن تد رأينا هؤلاء المنانقين اللذين ساروا مع النبي
 والمبن وغالفة للأوامر .
وهذه الأحدات مما يكشف مدى عداوتهم للإسلام وأهله؛ ولكن رب ضارة نار نافعة،
 الهّ، وإن فيها لعبرة لمن أراد أن يعتبر وإتناعًا لمن أراد أن يقتنع. وإذا كانت هذه الأحداث قد جرت من فئة تليلة منهم؛ نكيف لو خرجوا كلهِ



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الوشل الماء القليل كا ذكر في النهاية. } \\
& \text { (Y) السيرة النبوية }
\end{aligned}
$$

## بيان مفردات النص:

(1) سفرّا قاصدا: القاصد هو القريب، يقال بيننا وبين الماء ليلة قاصدة أي هينة الميرا

وقيل هو المتوسط غير متناهي البُعد (").
الشقة: هي الناحية التي تلحقك المشقة في الوصول إليها وني حديث عبد القيس (إنا
نأتيك من شقة بعيدة") "
ثبطهم: أي عوقهم وبطأ بهم وحبسهم (\&)
ولأوضعوا خلالكم: أي أسرعوا بينكم، والإيضاع نوع من سير الإبل وهو السير
السريع، يقال: أوضعت الناقة أي أسرعت في سيرها
فاسقين: الفسق في الأصل الحروج، يقال فسق الرطب إذا خرج عن قشره، والفست في الاصطلاح الشُرعي: الحزوج عن طاعة اله تعالى، ويقع بالقليل من الذنوب وبالكثير،
 أحكامه أو بعضها، وإذا أطلق على الكافر الأصلي فلأنه أخل بحكم مما ألزمه العقل

واقتضته الفطرة
تزهت أنفسهم: أي تخرج أرواحهم "() وقيل زهوق النفس خروجها من الأسف على
(A)

الشيء
(1) القاموس المحيط. لسان العرب.
(Y) المفردات في غريب القرآلن.

( ) ( ) القاموس المحيط، المفردات.
(0) (0) نفس المرجعين السابقين.
(T) القاموس المحيط، المفردات.

(N) المفردات في غريب القرآن.

يَفْرقون: الفَرَق هو الحون، واشتقاته من التفرق، قال الراغب في المفردات: والفرق تفرق القلب من الحوف، واستعلال الفرق فيه كاستعرال الصدع والشق فيه. ملجأ: الملجأ المعقل والملاذ كالحصون المنيعة" (1).

مغارات: المغارات الكهوف، من الغور وهو القعر من كل شيء "()

وقد أخرج ابن جرير من طريت ابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عبا بجاهد من طريت ابن أبي نجيح وعن قتادة من طريت ابرين ابن أبي عروبة أنهم فسروا الملمجا بالحصون، والمغارات بالغيران، والمدّخل بالأسراب. يُمحون: البموح الإسراع، ومنه قيل فرس جمرح إذا ذهب في عَذوه فلم يثنه

شيء
جرمين: المرم هو الذنب، وأصله تطع الثمرة عن الشجر، واستعير ذلك لكل
اكتساب مكروه ${ }^{\text {(0) }}$




(1) القاموس، لسان العرب.
(Y) نفس المرجعين السابقين.
(Y) نفس المرجعين السابقين.
( ) تفسير غريب القرآن / 1 ( ) المفردات، لسان العرب.
(0) ( المفردات، القاموس المحيط.

خلاقهم: الملاق هو النصيب الوافر من الميري وأصله ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه

وخُضْتم: الحوض هو الشروع في الماء والمرور فيه ويستعار في الأمور، وأكثّر ما ورد في
القرآن فيا يُذم الشُروع فيه "(")
كالذي خاضوا: ذكر المفرون في معنى الذي في الآية أربعة احتحالات: أولاً: أن المراد بها الذين نحذفت نونه تخفيفًا، كا في قول الشاعر:
 ثانيَّا: أن تكون (الذي") صفة لمفرد اللفظ بجموع المعنى كالفوج والفريق، فلوحظ في الصفة اللفظ وفي الضمير المعنى. ثالثًا: أن تكون صفة لمصدر محذوف أي كالحوض الذي خاضهـ، قال الألوسي: ورُجّح بعدم التكلف. رابعًا: أن تكون مصدرية قاله الفراء وخرّج هذا عليه أي كخوخهـم، تــال الألـوسي: وهو كــا قـال أبـو البقـاء نـادر، ذكـر هــنها الأوجـهـ الألـوسي، وتــدم الأول كــا قدمـه الز الزخشري
المطُّوُعين: أصله المتطرعين فادغمت التاه بالطاء، من التطوع تال الراغب: والتطوع في الأصل تكلف الطاعة. وهو في التعارن التبرع با لا يلزم كالتنفل (2). بمقعدهم خلاف رسول اله: أي بقعودهم بعده كا قال الحارث بن خالد:
(1) القاموس المحيط، المفردات.
(Y) نغس المرجعين السابقين.
r-1/r (Y)
(६) (₹) المغردات في غريب القرآلن.
 ذكره أبو عبيدة وقال: والشواطب هن اللاتي يشطبن سحاء الجريد ثم يصبغنه

- ويصبنن منه الحصر

المعنى: جاء الربيع بعد ما رحلوا، حتى أشبهت الأرض قطعة من الخصير المخضب.
بيان معنى النص:
بعد أْن عاتب الش سبحانه المؤمنين على تباطؤ بعضهم في الخروج



 التخلف، والأعذار الكاذبة التي انتحلوها ليتقوا بها غضب النبي فقال تعالى: والَوْ كَانَ عَرَّكا قَرِيبَاهِ أي لو كان ما تُدعوهم إلى الحُروج اليه متاعَا من متاع الدنيا الذي يعرض ثم يزول مَاهو قريب المنال سهل المأخذ هوَسَفَرًا قَاصدُّا أي إلى
 أي ولكن رأوا ما أمرتهم بالحروج إليه مكانًا بعيدًا يشُق عليهم الوصول إليه، إضانة إلى ما وافق ذلك من شدة الحر، وأوان نضوج الثملار.


 يسعون فيه لنجاتها بتخلفهم عن المهاد في سبيل الشّ، وحلفهم بانّه كاذين في اعتذارهم من ذلك التخلف، وذلك لفككيرمم الخاطئ وظنهم القاصر، في أن النجاة من شدائد الدنيا هو الفلاح، والوقوع فيها هو الهلاك، وما عرفوا أنهم بذلك قد استبدلوا متعة عاجلة بنعيم خالد، واتقوا شدائد الدنيا العارضة الزائلة ليوءوا بعذاب الآّخرة الدائم.
 وسائله لديهم من الصحة والمال، وعدم وجود الأعذار المانعة فلن يفلتوا من عذاب الها. ثم عاتب اله سبحانه نبيه
 عا كان منك من المبادرة إلى الإذن للمستأذين في التخلف، وكان الأولى أن تتريث في
 صدقهم، وذلك فيا إذا خرجوا مع ما بهم من العذر إذا لم تأذن لمم في التخلف وُوَتَعْلَمَ
 بالتخلف أو لم تأذن فم بذلك، كا أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد أنه
 لكم فاتعدوا (1).
وإنا استأذنوا رسول اله لم يأذن لمم، لأنم يطمعون في إذنه طم نيكون ذلك مسوغًا لمم في التعود.. وقد صدّر

سبحانه هذا العتاب بالعفو عن نبيه الله تعالى في إذنه هم مطلقًا، وإنىا عاتبه في كيفية هذا الإذن، حيث بين له أن الأولى أن
يتريث في الإذن لمم تليلاً حتى ينكشف آمرهم.

ثم بين سبحانه وتعالى أن الاستئذان في التعود عن المهاد ليس من أخلاق المؤمنين،

 الذين يخافون الهّ فلا يستاذنون في التعود عن الجهاد إلاَّ من عذر ييبرهم على القعود، وسيجازيهم أفضل الجزاء. وقيل إن المعنى لا يستأذنك المؤمنون في الإقدام على المهاد، بل يبادرون إليه بلا استئذان، فضهلاَ عن أن يستأذنوا في التخلف عنه، وبذلك قال الزيخشري وأبو السعود (1) والقول الأول تال به الطبري وابن كثير (ث) وهو الراجح لدلالة النيان



 أن يكون هو الذي نفاه عن المؤمنين، والذي أثبته تعالى للمنانقين هو الاستئذان في التخلف عن الجهاد، باتفاق المفرين فيجب أن يكون هو الالمر الذي نفاه الهّ عن المؤمنين

المنافقون يـ القرآن الكريـم

ثم ذكر سبحانه أن القعود عن المهاد في سبيل اله إنها هو من أخلات المنافقين، حيث
 آلَأَخِرِ人 وذلك لأنهم لو آمنوا بالله حقّا لجاهدوا الكفار من أجله، ولو آمنوا باليوم الآخر لعرفوا عاقبة الإقدام على المهاد في سبيل الله وعاقبة القعود عنه، ولمَا قدَّموا اتقاء ما يتوتعونه من الألم البسيط المنقطع في الدنيا على اتقاء ما يتحققونه من الألم الهائل الدائم في الآخرة، ولما تدَّموا ما يحلمون به من النعيم القليل الزائل في الدنيا على ما يتتظرونه من النعيم العظيم الحاللد في الآخرة، ولكنهم لم يؤمنوا باله واليوم الآخر حقّا فلذلك قعدوا
 ما يدعوهم إليه رسول الل
 الذي يعيش في اليقين، فإنه يستهين بكل شيء في سبيل خدمة مبدئه الذي آمن به، فيقُدم على الجهاد في سبيله وإن كان في ذلك حرمانه من نعيم الدنيا، وتعريض نفسه للمهالك. ثم بين سبحانه الدليل الظاهر الذي يبين عزمهم على القعود سواء أُذن هم فيه أم
 الجههاد معكم لهيئوا الاستعداد اللازم لذلك، من الزاد والراحلة والسلاح ككا يفعل

المؤمنون.
أما الباعث الحقيقي لعزمهم على القعود فهو أن الله سبحانه تد حال بينهم وبين
 خروجهم معكم للغزو في سبيل الله، للا يعلمه سبحانه من المفاسد العظيمة التي تترتب
 وذلك ببث الرعب في قلوبهم، وتركيز مانع الحروج في نفوسهم، كبُعد الشقة وشدة الحر وطيب الثهار.
 لمم اقعدوا مع الذين لا يستطيعون القتال، كالمرضى والمسنين والنساء والصبيان، ولمذا جاء التعبير بصيغة المبني للمجهول لأنه لم يكن قول ولا خطاب، بل مشًّل سبحانه حالهم في استجابتهم للتُبيط بحال من قيل له اقعد مع القاعدين (1) ثم بيَّن سبحانه الفساد المترتب على خروجهم لو خرجوا بقوله: والَوْ ََرَجُوا فِيكُر مَا
 إثارة الخوف فيكم، وتوهين عزائمكم، وتريك الفتن بينكم، والفرار عند اللقاء لإيقاع الفشل بينكم، فلا يتظر من زيادة عددكم بهم لو خرجوا أن تزداد قوتكم، لأنهم سيكونون عامل إفساد وتخريب في جيشكم" (").
 يطلبون فتتكم عن الجهاد في سبيل الشا، بإلقاء الرعب في تلوبكم من أعدائكم، وإيقاع الحلاف بينكم.
(1) وقيل إن هذا القول صادر من الشيطال بالوسوسة وتيل إنه تولمم لأنفسهم وتيل هو إذن رسول الش

 حيث ذكر ذيها أن الش سبحانه هو الذي نبطهم. (Y) مضى تفسير الحبال في اللغة في ص IVA.

المنافقون يِّ القرآن الكريـم
 فيتأثرون به، وبذلك قال تتادة كما أخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي عروبة(1) وإله ذهب ابن إسحاق كا أخرج عنه ابن هشام أنه تال: وكان الذين استأذنوه من ذوي الشرف فيها بلغني منهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول، والِبد بن قيس وكانوا أشُر افَا في قومهـم ثنبطهم اله -لعلمه بهم- أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده، وكان في جنده قوم آهل



إليهم، وبذلك قال بجاهد كا أخر جه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح " والقول الاول أر جحح لانه هو المناسب لسيات الآيات فإن المراد بهنه الآية بيان أن خروج أولثك المنانقين الذين تُنلفوا له أثر بالغ في إضعاف جيش المؤمنين، فالمناسب لهذا بيان أن في الجيش الإسلامي ضعفاء الإيلان، يتأثرون بكلام أولثك المنافقين، لأنه لو كان جميع المؤمنين على درجةّ توية في الإيجان لم يستطع أولثك المنافقون أن يؤثروا فيهمه، إضافة إلى أن المؤمنين ما كانوا يستخخفون بكلامهم عن المنافقين، نظرًا لأن المنافقين غير معروفين كلهم بأعيانهم، ولعدم الحاجة إلى ذلك الاستخفاء نليس هناك ما يُستخفَى به إلاَّآسرار الحرب، وهذه لم يكن النبي هناك إذاًا ما يدعو المنانقين إلى اتخاذ عيون لمم بين المؤمنين.
(Y) سيرة ابن ششام \& /

 بالصد عن دين الش والتخذيل عن الجهاد في سبيله، والمراد بـم المنافقون الذين سبق ذكرهم، وجاء التعبير بالظالين ولم يأت بالضمير لبيان أن ما يصدر منهم من ذلك يلم يعتبر
 على الناس.
 جديدا في حياتهم عع المؤمنين، ولا غريبًا على سلوكهم معهمه، بل قد سبق أن حاولوا ذلك
 الجهاد ني سبيل الشم من قبل هذه الغزوة بشتى الوسائل، وذلـك بنـشر الرعـب، وتخريـف
 حينلا انخزل بيلث البيش الإسلامي في معركة أحلر، بعدما أوشك المؤمنون على مواجهـة
 وتصدهم من ذلك إحداث الفشل في المؤمنين، حتى يتفرقوا عن دسول الشّ
 وجوهها ليعلموا منها ما يؤر عليك وعلى دعوتك فتنقَّلوا في ذلك من أمر إلى أمر، نكلـلـا دبروا خطة للقضاء عليك وعلى دعوتك فلم تنجح انتقلوا المل تدبير خطة أخرى، حاولوا خذلانك في وتت الشدائد أمام أعدائك، فنسّلوا ونصرك الشا على أعدائك، وحاولوا إبارة العصبية بين أتباعك فلم يفلحوا في التفريق بينهم، وحـاولوا تـشويه سـمعتك في أخطر الجوانب التي تنفر الناس عنك، ألا وهو جانب العرض فلم ينجحوا في ذلك، ولا زالــوا


به فانتصرت على أكبر أعدائك المناوئين لك وهم كفار مكة، ودانــت لـك قبائـل العــرب
 كَـرِهُوسِج أي والــال أنهـم كـارهون لانتـصارك وظهـور دعوتـك وبجتهـون في

إخمادها.
ثم ذكر سبحانه مثلاً من أمثلة الاعتذار الكاذب التي صدرت من المنافقين في غزوة

 بالتعرض لنساء الروم نيا إذا خرجت معك، نتوقعني في الإثم المؤدي للعذاب"(")، وقيل المعنى لا توتعني في المعصية والإثم بمخالفة أمركُ في الحُروج إلى المهاد، رُوي هذا عن الحسن وقتادة واختاره الجبائي (") والزغخري(") وقيل المراد بالفتنة الضرر أي لا توقعني في الضرر فإني إن خرجت معك هلك مالي وعيالي، لعدم وجود من يقوم بمصالـهـمـم وقالَ أبو مسلم: أي لا تعذبني بتكليف الخروج في شدة الحر " والقول بأن المراد الانتتان بنساء الروم قال به الجمهور (") وهو أرجح لما سبق في بيان من نزل فيه النص من تول الجد بن قيس للنبي هِ
( ( ) ) سبق تفسير الفتنة في اللغة.
. $11 r / 1$ • روح المعاني





عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبًا بالنساء مني، وإي أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر).

ثم أجبابم الهّ سبحانه عن هذا العذر الكاذب والشبهة المختلقة بقوله: وألألَ فِف
 فتنة عققة تؤدي بهم إلى العذاب، حينزا تخلفوا عن البهاد في سبيل الشا
 في الفتنة في الدنيا؛ فجزاؤهم أن يسقطوا في نار جهنم المحيطة بهم من جميع الجوانب فلا يستطيعون الحروج منها، والتعبير عن المستقبل باسم الفاعل الدال على الحالٌ من باب تنزيل الآتي المحقت منزلة الواقع لبوت سببه، وهو ارتكاب النفاق والاعتذار عن أداء الواجب.

وفي هذه الآية بيَّن اله سبحانه مثلاً من أمثلة المراوغة والمخادعة التي اتصف با المنانقون واتخذوها عدة لمم للخروج من المآزق، نهذا الرجل المنانق الذي عرض علئ النبي على نفسه من الوتوع في الإثم حينا يتعرض لنساء الروم، ومذا ما يدل على نفاقه إذ لو كان مؤمنًا حقَا لـا تذكر نساء الروم والحون من الافتتان بنن، ونسي المعاني السامية التي يبعثها الجهاد في نفس المؤمن، من الشعور بالسعادة والطمأنينة في إعلاء كلمة الشّ، ونيل الشهادة وهي أتصى ما تتمناه نفس المؤمن.
ولقد عرن النبي
 الوتوع في فتنة تنجم عن أداء هذا الفرض، والجهاد في تلك الغزوة كان فرض عين على

المنافقون يِ القرآن الكريمم

كل تادر بدعوة الإمام العام، نالاعتذار عن الخروج بغير عذر صحيح يؤدي إلى خخالفة الواجب فيكون سقوطًا في الفتنة.

وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى تخلف من تخلف من المنافقين عن رسول الله خرج لغزو الروم، واستئذان بعضهـم في هذا التخلف، ذكر تصويرًا لمشاعرهم نحو نتيجة تلك الغزوة التي تعدوا عنها وغيرها من الغزوات، فيها إذا كان النصر حليف رسول الله


 أي حددنا مو قفنا من هذه المصيبة فأنجينا أنفسنا بجا الحذر..
 أصابك على يد عدوك شهلة وتشفيًا منهم، لأن في هذا نصرّا همه، ويتخذوا من ذلك مدخلأ للطعن في نبوتك، نأجبهم بييان عدم اكتراثكمم بـا يصيبكم لأنه من قضاء الش
 أنفسكم ولا تفرحو| با يصيبنا من البلاء، فإن ما يصيبنا من ذلك هو أمر قد كتبه الله علينا رمة بنا لا عذابًا لنا، لأننا قد نصرنا دين الشه ومن ينصر اله لا يعذبه، وإنا يصيبنا اله بالبلاء أحيانًا تمحيصًا لنا ليتبين من يصدت منن لا يصدق، ولنأخذ من ذلك دروسًا في التربية نستفيد منها في مستقبل أيامنا، ونكسب من ذلك الأجر البزيل جزاء صبرنا على البلاء هواهوَ مَوْلَنَّاَّا أي هو سبحانه متولي أمورنا، فنحن نرضى بلا كتبه لنا من النصر على الأعداء أو الابتلاء على أيديهم، ولن يوهن من عزائمنا تخلف النصر عنا في بعض


الأحيان، فإننا إنما نعتمد على الشُ وحده في حصول النصر لنا، واله سبحانه أعلم با فيه مصلحتنا من النصر على الأعداء؛ أو الإصابة على أيدهم هوَعَلَى ألَّسَّهِ وحده


ثم أمر الهّ نبيه أن ييين لمؤلاء المنانقين أنّ ما يتظرونه باللؤمنين من الشُ هو خير كله،
 تنتظرون بنا في خروجنا لقتال الأعداء من التنائج إلاَّا أن نظفر بإحدى النتيجتين اللتين كل
 الأعداء، وإما موت كريم بالظفر بالشهادة وكلاهما خير وسعادة المادة، فلا تظنوا أيها المنانتون
 فائدتنا من ذلك اللصاب واستبشارنا بالشهادة، ولو أدركتم ذلك لـا كان ان استياء منكم في حال انتصارنا، ولا نرح في حال إصابتنا، إذ هو نصر لنا في المالين ولآمتتم معنا وشاركتمونا في هذا النصر، فالفرح الذي صدر منكم والتزح إنـا هو من جهلكم بهذه المقيقة.

 ير سله عليكم، كا أرسله على المكذبين من الأمم الماضية فيهلككم، أو يصيبكم بالقتل والتُريد على أيدينا إن أنتم أظهرتم كفركم وفَنَرَّصُوْاها أي إذا كانت هذه عاقبتنا
 متتظرون بكم العاقبة السيئة لكم أها ما تتنظرونه بنا نهو خير كله لنا على جميع الاحتلاتات

المنافقون
ولما كان بعض المنافقين يُخرجون من أموالمم في سبيل اله نفاقًا لكسب رضا النبي
 فم أن عْملهم هذا مردود عليهم، ولن يستفيدوا منه في الآخرة لأنه عمل غير صالح، ولن يستفيدوا منه في الدنيا لأن الله سيكشف أمرهم ويظهر نفاتهم، حيث قال تعالى وُقُل
 بمعنى الحبر، أي لن يُتقبل منكم سواء أنفقتم طوعًا أو كرها (1) والمراد بـا ينفقونه طوعًا ما يخرجونه من أموالهم نفاقًا من غير أن يلزموا به كتجهيز الغزاة، والمراد بـا ينفقونه كرهُا ما ألزموا به كإخراج الز كاة باعتبار أنهم مؤمنون في الظاهر

 والخضوع له فكيف يقبل أعالكم؟




 أموالمم في سبيل الش لإعلاء كلمة الش، وإنطا يخرجونه رياء وأنفسهم كارهة لمذا الإنفاق، لانه ليس من مصلحتهم، فإنه يتسبب في تقوية المجاهدين، ونصر الإسلام وهم يكرهون ذلك لأنهم ليسوا بمؤمنين.

وبجذا تبين لنا أن أعالمم ليست على ظاهر ها، وإنا هي تويه على المؤمنين، وأن أعهاطم ليست مقبولة عند اله تعالى، وإذا كان كذلك فلمكا أعطامم الشا أموالآ وأولاداً ومتّهم
 أمر عجب.. ينعلون ما يستحقون به وقوع العذاب عليهم، واله يمتعهم بمتعتي الأموال والأولاد.. نكيف هذا؟





فيتركون أموالمم وراءهم ولا ينتفعون بها بعد موتهم. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذه الزينة قد تكون مصدر شقاء لصاحبها تكون مصدر سعادة، فالمال يشقى به صاحبه إذا كانت الدنيا أكبر همه، وغايته التي يسعى
 وتدبيره وصيانته، ويشقى بالإنفاق منه لانه لا يملك مبدأ ساميًا يستهين بيذل المال من
 يكن في حياته يرغب في منحه شييًّا منه، نقد يكون أبناوْ من يختلفون معهن في المبدأ كما هو حال بعض المنانقين في عهد النبي جـ المؤمنين الصادقين، وتد لا يكون لصاحب ذلك المال أبناء فيرثه من الأباعد عنه من قد لا لا يكون على ونام معه في حياته، وقد يرثه بيت المال الذي لو طلب منه في حال حياته أن يتبرع له بدرهم لم يفعل إلاَّكارهِا فيِا إذا لم يكن له ويكه ورئة.

أما إذا كان صاحب المال من يتخذ المال وسيلة إلى تحقيق غاية سامية، فإنه يجد السعادة في جمعه والعناية به لأنه يُعدُّه لحدمة تلك الغاية السامية التي يقدسها، ورِن ثَمَّ لا يجد في نفسه شينًا من الضيق والحسرة فيا أْنقه في سبيل تلك الغاية الشريفة، بل يشعر بالراحة والطمأنينة لأنه استطاع أن يبلغ المدف الذي كان يسعى إلى تحقيقه. والفرق بين من يتخذ الدنيا وسيلة وبين من يتخذها غاية؛ أن الأول: تد استعبد الدنيا واستذها للوصول إلى غايته الشُريفة، أما الثاني: نقد استذلته الدنيا حتى صار عبذًا لها، فالأول لا يكون شَرِها في جمعها والحرص عليها، ولا يُزن على فواتها لأنها عنده ذليلة حقيرة، أما الثاني فإنه يبذل قصارى جهده في سبيل جمعها وحفظها، ويگزن كل الـزن على فواتها، لأنها معبوده الذي أخلص في حبه وتفانى في خدمته. أما الأولاد فإنهم مصدر إتعاب لآبائهم في تربيتهم، وفي المصائب التي تجري عليهم بسبههم، إذا كان أولثك الآباء غير مستقيمين على منهج الإسلام، لأنهم يربون أولادهم على الانحراف عن الطريق المستقيم، وبالتالي يكونون مصدر إزعاج لمم وشقاء، ثم إنهم لعدم إيانهم بقضاء الله وتدره لا يملكون اليقين الذي يهون عليهم المصيبة بفقدهم، بخلاف المؤمنين المستقيمين على منهج الإسلام، فإنهم يربون أولادهم على الاستقامة، فيكونون بذلك عونًا لِم في الحياة، وما يتتظرونه عند الش من الأجر يهوّن عليهم متاعب

تربيتهم ووقع المصيبة بفقدهم.
ثم بين سبحانه نفاق المنافقين وأنهم ليسوا من المؤمنين، وإن تظاهروا بأنهم منهم وأكدوا ذلك بالأيهان الكاذبة حيث قال تعالى: ووَحَكِفُور.



لكم الإيِيان لأنهم يفزعون منكم، ويخانون أن توقعوا بهم إذا هم أظهروا كفرهم بدينكم،
 وتاكيدمه ذلك بالملف باله دليل على صدق إيانهم، وذلك بييان الباعث لمم على إظهار الإيـان، وهو الحون من بطش المؤمنين بهم فيا لو أظهروا حقيقة معتقدهم. ثم يصور لنا الشّ سبحانه وتعالى مبلغ خونهم من المؤمنين، بأنهم توم تد انخلعت قلوبهم من الخوف والفزع نمقدوا الراحة والطمأنينة، ولو حاول المؤمنون الإيقاع بهم فيا لو أظهروا كفرهم لفروا سراعًا يبحثون عن الملاجين الحصينة التي تتيهم بأس المؤمنين، ولم يفكروا بالدفاع عن أنفسهم، لأنهم لم يبق لديهم طاقة من القوة والمنعة من شدة الحوف واللذعر، بل إن طاتتهم كلها قد ركزوها في كيفية الملاص من المؤمنين، حتى لو لم يميدوا إلاَّ الكهوف في الجبال والأسراب تحت الأرض لفروا إليها واختبيوا فيها، حيث قال

 لو أعلتم الحرب عليهم لفروا إليها مسرعين نزعًا منكم. وإنها لصورة مفزعة تيين لنا مدى حياة الخون التي يعيش فيها المنانـيانقون في الدنيا، مع ما أعد الله فم في الآخرة من العذاب الأليم الذي لا ياثلهه عذاب، جزاء كفرهم بالها ورسوله ونفاتهم الذي أنقدهم سعادة الدارين. تم بين سبحانه وتعالى مقدار ما يعيش فيه أوليك المنانقون من القلق والرعب والاستخفاء الذي بلغ بهم حدّا لا يستطيعون معه أن يُصلوا على الراحة واحة والطمأنينة فيا


 تلوب المنانقين من إضمار عداء الإسلام وكيد المؤمنين به. وقيل إن الضهائر في الآية كلها تعود على المنانقين نيكون معنى قوله: هو عَلَّيْرِهُ في شأنهم أي يكذر المنانقون من أن تنزل في شأنم سورة تخبرهم علا يضمرونه في قلوبـبم،ذكره الزغشتري (1). والاحتحل الأول تال به الطبري (1) وهو أظهر لأن الذي يخشى منه المنانقون هو اطلاع المؤمنين على حقيقة أمرهم بواسطة القرآلن. وعلى أي حال فإن المتصود بالآية الإخبار عا يكس به المنانقون من الخوف الشديد
 أن أقاضَى على آن يضرب كل رجل منا ما مائة جلدة، وأنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه).

وفي هذا دليل على أن هؤلاء المنانقين ليسوا كن ينكر الوحي الإلفي، بل هم كن يعترف بنزوله على رسول الش له أمرهم ولكنهم يكفرون به إما حسدًا أو ا اتباعًا للشهوات أو استجابة للفتن. ولكن هل يظن مرضى القلوب هؤلاء أن باستطاعتهم أن ييوحوا بمكنونات ضهائرهم وأن يتنفسوا من كرب النفاق؟
إن معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم حتى يستطيعوا عقد المجالس الناصة، وتدبير المخططات السرية وهم أحرار بمنجاة من سمع المؤمنين وبصرهم، إن معركتهم

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

مع الهّ جل وعلا وهو سبحانه مطلع على مكنونات ضلئرهم، فليقوموا بجميع ما يرون



 للمؤمنين من أسراركم ما تخافون ظهوره فم. نإذا انكشف أمرهم ووتعوا في المأزق جاءوا يعتذرون بأعذار سخيفة تَنِّم عن كذبهم وخداعهم، حيث زعموا أنهم ما قالوا ذلك الككلام إلا لمجرد التسلية وقطع عناء الطريق،

 النذي صدر منهم لا يتمل المزل بوجه من الوجوه، نتد أقدموا على الاعتذار بهذا العذر الكاذب لأنم لا يستطيعون إنكار ما صدر منهم من الكلام بعد أن اططَّلع عليه النبي
 العذر الكاذب ليتخلصوا به من الموقف الحرج الذي وقعوا فيه، وكأنه لم يمدوا ما يتسلون به إلا السخرية بالش وآياته ورسوله على فرض أنهم كانوا صادتين في اعتذارهمهم، ولكن هل صحيح أنهم ما قالوا ذلك الكلام إلآعلى سبيل التسلية واللعب؟ الواقع أهم كانوا جادين في كلامهم مستهزئن بالش وآياته ورسوله حقيقة، ولذك


—— المنافقون يـ القرآن الكريـم
واستهزاؤهم برسول الش وآياته فان استهز اءهم برسول الله من أجل الدين الذي يدعوهم إليه، فبهذا يكونون تد استهزأوا باله تعالى الذي أرسله وبالقرآن الذي اشتمل على بيان هذا الدين، وكذلك الحكم فيمن استهزأ بالمؤمنين من أجل إيانهم بالإسلام والتزامهـم بأحكامه، فإنه يكون مستهزئًا بالإسلام، ومن استهزأ به نقد استهزأ بالهُ عز وجل الذي شرعه للناس. والظاهر أن أصحاب تلك المقالة الساخرة لم يكونوا من المنافقين قبل ذلك وإنظا كانوا من ضعفاء الإيجان الذين لا يثبتون على إيلانم عند المحن والشدائد، فللم تصوروا إقدامهم على قتال دولة قوية مرهوبة الجانب كدولة الروم، التي قد أصبحت لما السيادة على العالم بعد انتصارهم الأخير على الفرس، ولم يسبق لهؤلاء العرب أن جربوا الحرب معهم، تزلزل إيهانهم المتهالك ونطقوا بذلك الكلام الساخر، وقد كفروا بهذه المقالة بعد الإيهان فأصبحوا منانقين، فلا جلوى من الاعتذار ولا نائدة في الخداع والتمويه ولَا تَعْتَدِرُوا
 وإنها الذي ينفعكم عند الشه ورسوله هو أن تتوبوا توبة صادقة وتخلصوا عملكم له
 كَانُوا مُجرِمِيهِ ِ أي بسبب إصرارهم على الإجرام وعدم توبتهمَ.

ومن الذين تابوا وحسنت توبتهم من هؤلاء (غَشُّن بن هيّرِ) كا سبق في رواية ابن إسحاق أنه سأل اله تعالى أن يُقتل شهيدًا لا يعلم بمكانه، فتتل يوم اليلمة فلم يوجد

ثم بين سبحانه وتعالى أن صفات المنافقين في كل زمان ومكان متشّابهة، وموقفهم من
 أهل النفاق رجالاً ونساء متشابهون في أخلاقهم وأعالمهم، حتى كأنهم قد جبهم إطار واحد.
 منه، والمعروف ما استحسنه وأمر به، أي يأمرون الناس بالكفر بالله ورسوله وارتكاب المعاصي، وينهونمّ عن الإيل|ن باللّ ورسوله ونعل الطاعات، ومن ذلك اجتهادهم في تثيط المؤمنين عن المهاد في سبيل الله والتسابق في أعهال الخير، فهم أدوات تخريب وعوامل إفساد في المجتمع، لأن دعوتهم التي يدعون إليها تناتض دعوة الإسلام، الذي جاء لإصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، والذي حلهم على هذه الدعوة الهدامة جهلهم بحقيقة ما يدعو إليه الإسلام، ونظراتهم الضيقة المحدودة التي لا تتجاوز
 أي لا ينفقون أموالمم في سُبل الخير التي تتطلب منهم الإنفاق.
 تركهم من رمته وتخلى عنهم.
 والحضضوع له نلا يستحقون الر همة.

ثم بين سبحانه ما أعده للمنافقين وسائر الكفار من العذاب الأليم في الآخرة، بقوله


 وهو عذاب النار، وقد أعيد ذكره مع ما سبق من بيان خلودهم في ني نار جهنمّم، فتيل إن المراد به عذاب آخر في الآخرة غير عذاب جهنم لا ينقطع أبتًا، وبذلك قال الزيخنري ومن تبعه وذكروا احتلال كون المراد عذاب الدنيا وهو ما يقاسيه المنانقون من خوف
 هو دائم لا ينقطع أبدًا غير عذاب جهنم، وقيل إن المراد العذاب النفسي والمعنوي الذي

 كان نآجّا عن غير ذلك نهو غير داثم نلا تنطبت عليه الآية، فالظاهر آن المراد به عذاب
 المكث الطويل، نيّن سبحانه بقوله: هوَّلَهُمْ عَذَابٌ مُقِقيّهُ أن خلودهم من النوع الذي لا ينتطع أبَّا. ثم انتقل سبحانه من التحدث عن المنانقين إلى خطابهم للاهتلام بأمر هدايتهمّ، حيث ضرب المثل فم بالكفار من الأمم السابقة النين انخدعوا بالحياة الدنيا نخسروا الآخرة،



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير المنار • /YY) }
\end{aligned}
$$

بالحياة الدنيا والاغترار بمظاهرها كانت عندهم أكبر مكا هي عندكم ولَّآَتَمْتَعُوا
 المدود التي شر عها الشه طم، وتصروا سعيهم على الحياة الدنيا نحصلوا منها على النصيب

 الدنيا بلا حدود ولا قيود، وجغلها المطلب الوحيد الذي تُتمون به.
 تعرفون قيمتها، فاستهزأتم بمن جاءكم يدعوكم إلى ما فيه صلاحكم وصلا وبا جاءكم به مكا فيه صلاحكم ورفع شأنكم، كا نعل الكفار من تبلكم مع رسلهم.

 ضد الأنبياء وضد دعواتهم، حيث نصر اله سبحانه أولياءه وخذل أعداءهم، وبطلت أعمافم الدينية التي كانوا يعملونها نفاقًا، حيث نضحهم الشَ وكشف حقيقتهم أمام أوليائه


 بالتظاهر بالإيان والعمل الصالح لأنهم قد انكشف أمرهم، وأما في الآخرة فلأنهم لن يستفيدوا من أعالفم التي عملوها في الدنيا شيثّا، بل ستكون سببا في زيادة عذابهم في

المنافقون يو القترآن المكريـم $\qquad$

وبعد أن بين سبحانه ما أعده للكفار والمنافقين في الآخرة من العذاب الأليم؛ حذر منافقي هذه الأمة من أن يحل بهم ما حل بالكفار من تبلهم من عذاب الدنيا، فقال تعالى:
 نعذبه الله في الدنيا وَقَّمِ نُوح؛ حينها كذبوا نوحًا
 صالـا


 الواضحات الدالة على وحدانية الله عز وجل نكذبوهم فأهلكهم الله هونَمَا كـانَ النَّهُ لِيَطُلَمُهُمْه أي فليس من شأنه جل وعلا أن يظلمهم بـا أنزل بهم من العقوبة، لأنه
 اختيارهم لغضب اله وعذابه بمعصيتهم اله وتكذيبهم رسله. فلينظر هؤلاء المنانقون إلى هذه العاقبة السيئة التي صار اليهها المكذبون رسلهـم نظر اعتبار وتذكر، وقد تص اله سبحانه عليهم من أخبارهم فيا نزل من القرآن قبل هذه

الآيات في مناسبات عديدة.
ثم بين سبحانه لنا أن المنافقين لم يكتفوا بالقعود عن المهاد والتخذيل عنه، ولا بإمساك أموالهم وقبض أيديهم عن الإنفاق في سبيل اله، بل تجاوزوا ذلك إلى الاستهزاء بالمؤمنين وإساءة الظن بهم، فاتهموا أغنياءهم الذين أخرجوا من أموالهم قدرًا كبيرًا

بالرياء، وسخروا من نقرائهم الذين صاروا يكدحون في العمل ليحصلوا على ما ينغقونه

 يخرجون الصدقات من تلقاء أنفسهم تطوعا من غير أن يكون الإنفاق واجبًا عليهم
 عليه ببذل وسعهم وطاقتهم ومع ذلك يتصدتون به، والجملة معطونة على المطوعين كما

 والظاهر أنه يعود على الفريقين الأغنياء والفقراء، لأن المنافقين المذكورين في الآية قد استكثروا صدقة الأغنياء فاتهموهم بالرياء، واستقلوا نفقة الفقراء فاحتقروهم، كا سبق
 ولمّ مع تعرضهم لغضصب الشه ونقمته عذاب أليم في نار جهنم.

ثم يخبرنا سبحانه عن شعور المنانقين نحو تخلفهم عن رسول اله شعور النبطة والارتياح بالقعود بين الظلال الوارفة، والثمار اليانعة والنجاة من رياح
 تخلفوا عن رسول الش هِ المفعول لأن اله سبحانه خلفهم عن الحروج للجهاد، ولأن النبي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) البحر المحيط 0/0.V. } \\
& \text { (Y) إرشاد العقل السليمم (Y (Y / }
\end{aligned}
$$

حين اسستأننوه في ذلك"، و(1) وتخليف الشا إياهم هو ما سبق ذكره هي قوله تعالى: هوَّلَّكِكن


 وقال بعضهم لبعض لا تخرجوا للجهاد في وقت الحر، وقد كانت غزوة تبوكُ في نصل



كانوا يفهمون حقيقة مستقبلهم الأخروي لا آثروا راحة زمن تليل على عذاب الاب الأبد.
 الدنيا على اتقاء حر الآخرة فليضحكوا تليلاً من الوتت، لأن إقامتهم في الدنيا كانيا حدودة وليبكوا في الآخرة كثيرًا لأن عذابها دانم لا ينقطع ع
 لا عالة

 بحر الآخرة، وكا ضحكوا في الدنيا قليلاً سيعاقبون في الآخرة بالعان بالعذاب الأليم الذي يسبب لمم البكاء الكثير، وإنه لفرق عظيم بين عملهم السيئ وجزائه كالفرق بين الدينا
والآخرة.



ولا ذكر سبحانه عقابهم في الآخرة ذكر ما ييب أن يعاملوا به في الدنيا جزاء خُلفهم



 فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى نقل هم لن تخرجوا معيَ في غزوة أبَدا ولن تقاتلوا معيَ عدوًا أبرًا، لأنكم قد رضيتم بالقعود عن البهاد أول مرة في غي غزوة تبوك كِين حينا استأنتمر في التخلف، فاقعدوا مع القاعدين عن الجهاد لعذر يمنعهم من الحروج كالمرضى والمقعدين والنساء نهو أجدر بكم وأولى.

وعلى هذا نالضمير في ولمِّنَّمُهُ يعود على المنانقين المتخلفين، والمراد بالطائفة

 ولكن بغير استتذان في التخلف فيكون المراد بأولية التخلف التعود عن طريق الاستئدان، ولأن هذه الآيات في المتخلفين من المنافقين فيناسب هذا أن يعود الضمير في وِّيْتُمهِ عليهم لاعلى عموم المنانفين.

ورجوع النبي الم خصر بعضهم بالذكر وهم المستأنون في التخلف لأنهم هم الذين أراد الشّ سبحانه بيان كيفية معاملتهم في هذه الآية.

تُم ذكر سبحانه استئذان بعضهم في التخلف عن الجهاد بلا عذر يمنعه من الحروج

 هأَسْتَعْنَنَكَ أُلُوأ ألطَّوّلِ مِنْهُنهِ أي في التخلف عن الجهاد وأولوا الطول هم أهل الغنى، كها قال ابن عباس (\%) واستئذانهم في التخلف عن الجهاد بلا عذر دليل على عدم صدقهـم في دعوى الإيـان بالثه ورسوله، لأن من لوازم الإيلان بالمبأ الدفاع عنه والمهاد في سبيله حتى يعتز وينتشر.
 أخرجه ابن جرير عنه من طريت ابن أبي طلحة"(") ولقد وضعوا أنفسهم موضع المهانة والذل حينا رضوا لأنفسهم بأن يقعدوا مع
 قلوبهم جزاء اتباعهم لأهوائهم المنحرفة عن الطريق المستقيم فأصبحوا لا يبصرون النور؛ ولا يستعملون مداركهم التي وهبهم الله إياها، لإدراك حقيقة الإيلان بالله واليوم الآخر.
 والمعذِّرون: تيل إنه من عذَّر في الأمر إذا تصر فيه وتوانى ولم يِّد، وحقيقته أن يوهم أن له

(1) جامع البيان •Y/Y/ (1)


بجاد إنا يظهر غير ما في نفسه ويعرض ماللا يفعله "، وبهذا قال ابن قتيبة(")، ولكن يمنع من اعتبار هذا القول توله تعالى: ولِلِيُوْذَنَ فَمْمَهِ نهذا يدل على أنهم اعتذروا في التخلف لا أنهم كانوا يعرضون من العمل ما لا يريدون فعله.

وقيل إن أصلها المعتذرون فأدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين، ذكر
ذلك ابن قتيبة والفراء والزغشري (r)
وسواء كانت هذه الكلمة من عذر في الأمر إذا تصر فيه، أو كان أصلها المعتذرون فإن
المراد بها توم من الأعراب، جاءوا يستأذنون في التخلف واعتذروا بأعذار كاذبة. وقيل إنا في أهل الأعذار، أي الذين هم عذر صحيح في التخلف وبذلك قال الطبري وابن كثير، وتد استدلوا على ذلك بقراءة هأَلْمُعَذِرُونِهُ بإسكان العين وتُفيف الذال، وبهذا قرأ يعقوب بن اسحاق الحضرمي (8)واستدل ابن كثير أيضًا على هذا التفسير


يأتوا فيعتذروا ()
والظاهر أن المراد بالمعذرين المعتذرون عن الحروج للجهاد بالأعذار الكاذبة، إذ أن أهل الأعذار المانعة من الحروج كالمرضى وذوي العاهات والفقراء لا يكتاجون إلى المجيء للاعتذار في التخلف، فالمرضى وذووا العاهات عذرهم واضح، والفقراء إذا كانوا مؤمنين
(1) بجاز القرآن / YTV.
. 191 / (Y) تفسير غريب القرآن


(0) تفسير ابن كثير.
 ليخر جوا معه لا أن يستأذنوه في التخلف، وتد بين الهّ سبحانه أصحاب الأعذار المانعة بعد هذه الآية كا سيآي.
 المعذرون من الأعراب يستآنون في التخلف وتعدوا عن البهاد، وإنا وصغهم الش سبحانه بانهم كذبوا الش ورسوله، ولم يعبر عنهم بالضمير لبيان كذـبهم في الاعتذار . وذكر ابن كثير أن المراد بمم فريق آخر تعدوا عن الاستذذان في التخلف، ولكن القول

بأنهم نريق واحد أرجح للا يأتي:
أولا: إن المجيء للاستئذان في التخلف ليس ما يمائد عليه صاحبه، فلا يكون التخلف عن ذلك أمرًا مذمومّا، وإنا الذي يمد عليه صا لاحبه اليه هو الحروج للجهاد فيكون الأمر المنموم هو القعود عن الجهاد.
ثانيًا: أن وصفهم بالكذب على الها ورسوله دليل على أنهم تد جاعوا معتذرين بالباطل، وأنهم قد انتحلوا الانفسهم أعذارًا كاذبة.
 على أن المغذرين هم الذين كذبوا اله ورسوله، إذ أنا لو فسرنا المعذرين بأنهم أهل

 معنى كونم كذبوا اله ورسوله بناء على هذا التفسير هو كذبهم في ادعاء الإيـيان، لا في
 كذبّا لا يمكن أن يكمم على بعضهم بأنم كفار وعلى البعض الآخر بغير هذا الـلمكم.
 وهؤلاء هم الذين تخلفوا لكونهم منافقين لا يريدون عزة الإسلام وانتصاره، أما الذين


الجهاد في سبيل الشه في مستقبل أيامهم.
ثم ذكر سبحانه وتعالى أهل الأعذار المقة التي لا يستطيعون معها الحروج للجهاد

 غَفُورٌ رَّحِيهُ أي ليس على الضُعاء الذين لا يستطيعون المِهاد كالشيوخ، ولا على المرضى بأي نوع من أنواع المرض، ولا على الفقراء النين لا يكدون ما يركبون عليه، ولا ما يتزودون به من إثم فيا إذا تعدوا عن المهاد ين سبيل الشا إذا كانوا اخلصين لهّ ولرسوله بحيث يتمنون زوال المانع فم من الخروج ليخرجوا للجهاد.

وإذا كانوا بهذه المثابة من الإخلاص لشّ ولرسوله نقد أحسنوا إلى أنفسهم، حيث خلصوها من المسؤولية، ومن خلص نفسه من الآثام في الدنيا لم يكن في الآخرة أهلاً



من العباد تفريط أو تقصير فإن الشا سبحانه ساتر ذنوب عباده مكافئهم على إحسانهم.

 النفر الذين يتحرقون شوقًا إلى المهاد، ولكن يمنعهم منه عدم امتلاكهم ما يركبون عليه

من الدواب، فإذا ما جاءوكُ يسألونك أن تعينهم با يركبون عليه من الدواب ليشتركوا معك في الجهاد ناعتذرت فم بعدم استطاعتك تلبية مطالبهم انصرفوا عنك وأعينهم تفيضى من الدمع حزنَّألاَّيجدوا ما ينفقونه من الأموال في سبيل الشه، لأنم قد بذلوا ما في
 "يَجُدور. مُقَرِّن من مزينة كا سبق في بيان من نزل فيه النص. ثم بيَّن سبحانه وتعالى حال من لم ينجوا من المسؤولية ولم يخلصوا أنفسهم من الإثم لتخلفهم عن الجههاد وهم قادرون على الحروج له، حيث قال تعالى: وإِنَّمَا آلسَّبِيلُ عَلَى
 في اللوم والعتاب على الذين يستأذنونك في التخلف عن الجهاد وهم أغنياء، يجدون الزاد والراحلة، وليس فم عذر يمنعهم من الحروج إلاً النفاق وإيثار متاع الدنيا العاجل، وتد أهانوا أنفسهـم حينا رضوا بأن يجلسوا مع النساء الخوالف في البيوت، اللاتي يخلفن الر جال إذا خرجوا للغزو. ووَطَبَعَ آللَّهُ عَلَى قُلُوِهِمْ أي خحتم عليها فلا يصل إليها النور، بسبب اتباعهم أهواءهم المنحرنة هوفَهُرْ لَا يَعْلَُونَهِ ما فيه هلاحهم حيث انخدعوا بالدنيا فآثروا متاعها الزائل على الظفر بنعيم الآخرة الحـالد، والنجاة من عذابها الدائم. تّم بين سبحانه السلوك الذذي سيواجه به هؤلاء المنانقون رسول الشه



مِنْ أُخَّارِطُمْه أي لا تعتذروا إلينا بالأعذار الكاذبة نلن نصدقكم في شيء منها، لأن
 في مستقبل أيامكم، أتلتزمون بجميع تكاليف الإسالم حتى ما ترونه شاقًا كالجهاد بصدق


 ويكاسبكم عليها ثم يجازيكم عليها إن خيرًا فخير وإن شرّا فشر.

تم بيَّن سبحانه أْنم سيشفورن اعتذارهم بالحلف بالهَ تَرِْيجًا له أمام المؤمنين، حتى
 إذا انصرفتم راجعين إليهم من الغزو ولِلتُعرُضُوا عَنْهُمَّهُ أَي عن لومهم والانتقام منهم وَفَأَعرِضُوا عَنْمُمَّهُ فإن جزاءهم على عملهم هذا ليس في الدنيا حيث إن عذابها يسير
 بَمَا كَانُوأ يَكْسِبُوسِبه والرجس النيء القذر،ولما كان النفاق مستقذرًا شُرعَا أطلق

الرجس على المنافقين "
المعنى: إذا كان غاية مطلبهم هو السلامة في هذه الحياة الدنيا نحققوا هم هذا المطلب الرخيص، ولاَتلقوا لمم بَالاَ فانهم أحقر من أن تهتموا بأمرهم، وإذا كانوا إنها سلكوا هذا السلوك المنحرف للنجاة من نقمتكم في الدنيا فإن ما فروا منه سيضاعف لهم في الآخرة

أضعافًا كثيرة، فإن مصيرهم الذي سيأوون إليه هو نار جهنم جزاء لمم بسبب ما كسبوا لأنفسهم من أعال سيئة.
ثم بيَّن ســبحانه مقاصدهم من وراء هذا الحلف بقوله وَتَكِلْفُونَ لَكـُمْ لِبَّرَّوَوْا
 يلبسوا الأمر عليكم ويحوزوا على رضاكم وْفَإِسَّ أْلَّهَ لَا يَرْضَنَ عَنِ اَلْقُوْمِ أَلْفَسِقِيِبَ أي الحارجين عن طاعة اله الذين أبوا أن يخضعوا له، وإذا كان الله غير راض عنهم فلا فائدة من رضاكم عنهم، لا في الدنيا لأن اله سيكشفهم لكمه ولا في الآخرة لأن الله أعد لهم العذاب الأليم.


كان لغزوة تبوك أثر بارز في كشف المنانقين بقسميهم. . الذين خرجوا مع المؤمنين إلى تبوكُ والذين يُلفوا عنهم.
فأما الذين خرجوا إلم تبوك نتد انكشفوا بسبب المخالفات التي حدئت منهم في تلك الغزوة، ومن أبرزها عحاولتهم الفتك بالنبي جا
 هذه الموادث.

وأما النذين تُلفوا نقد كشفهم تُخلفهم، سواء منهم من استأذن في التخلف أو من تُنلف بلا استئذان.

هذا إضافة إلى نزول الآيات القرآنية بعد تبولُ بفضيحتهم وكشف حقيقتهم، نقد كان ما نزل من القر آن بشأنهم في هذه الفترة هو أصرح ما نزل في كشفهم وهت وتك أستارهم


وحدة المؤمنين، وذلك حينل| هدم مسجد الضرار الذي أقامه المنافتون لمحاربة الإسلام. تم تلا ذلك إخراج النبي كا سيأي.
كان لمذا كله أثر بالغ على حياة المنانقين في هذه الفترة وفيا تلامها بعد ذلك جعلهم أضعف مقاومة وأبلغ ين التخفي والحنر.

 أعال الإفساد، ويمع شملهم في حربهم مع الإسلام، نشُلُّت بموته حر كتهم وخبي بفقده جذوتهم، ولم يعد طم بعد ذلك كبان موحد ولا أخبار مأثورة.
$\qquad$
$\qquad$
ا- محاربتهم الإسلام عن طريق الدموة إليه
النص القرآني يٌ ذلك







 بيان من نزل فيه النص: 1- أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس






(1) هو أبو عامر عبد عمرو بن صيني الاوري، كا سياني في تصوير المرتف.
(r) جامع اليبان 1/ / צr.
r- أخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله ابن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم تالوا: أقبل رسول اله تبوك- حتى نزل بذي أوان: بلد بينه وبين الملينة ساعة من نهار، وكان أصحاب مسجد الضرار تد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك نقالوا: يا رسول الها إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة، والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه، فقال: إني على جناح سفر وحال شغل -أو كا تال رسول الشَ نصلينا لكم فيه،فلم نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد فدعا رسول اله الدخشسم أخا بني سالم بن عوف، ومعن بن عدي أو وأخاه عاصم بن عدي - أخا بني العجلان - نقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرتاه، فخرجا سريع حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشمه، نقال ماللك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي، فدخل إلى |'هله فأخذ سعفًا من النخل فأشعل فيه نارًا تم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن
 اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد بن عبيد بن زيد (1) أحد بني عمرو بن عوف، ومن داره أُخرج مسجد الشقاق، وثعلبة بن حاطب من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد، ومُعتِّب ابن قُشير من بني ضبيعة بن زيد، وأبو حبيبة بن الازعر من بني ضبيعة بن زيد، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عامر، وابناه بجمع بن

(Y) (1) الذي في سيرة ابن هشام: خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد. (Y) في الطبعة الثانية للطبري (بخدج) والذي في المخطرطه (بحزج) كا قال ذلك عحق الطبعـة الثالثـة،
ويؤيده أنه كذلك في سيرة ابن ششام.

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
ضبيعة، وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية،
رهط أبي لبابة بن عبد المنذر (1)
وأخرج ابن هشام أيضًا هذا الحبر عن ابن إسحاق" ")
وقت نزول هنا النص:
تبين لنا من عرض سبب النزول أن هذه الآيات قد نزلت على رسول اله م في طريقه إلى المدينة عائدًا من تبوك، وقد نزلت عليه وهو بذي أوان مكان بينه وبين المدينه ساعة من نار كا تال ابن إسحاق في الحبر السابق، وكان قدوم النبي تبوك في شهر رمضان من السنة التاسعة كا قال ابن إسحاق (r). وبهذا يتبين أن هذه الآيات قد نزلت في ذلك الوقت.

## تصوير الموقف الذي نزل فيه النص:

عندما انتشر الإسلام في المدينة وهاجر إليها رسول الشّ لا يزالون على كفرهم، ولم يكونوا يشعرون بضرورة التظاهر بالإيهان بهذا الدين لضعف المؤمنين به آنذاك، فلم نصرهم اله في بدر ذلك النصر العظيم الذي لم يكن يتوقعه الكفار كان موتف من لم يؤمن به من الأوس والحزرج إما إظهار الإيـان به نفاقًا، وإما الفرار من المدينة، وكان من الذين فروا منها آنذالك أبو عامر الفاسق وصحبه أناس من قومه الأوس

إلى مكة.
وقد أخرج خبره ابن هشام عن ابن إسحاق تال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان أحد بني ضبيعة قد كان خرج حين

خرج إلى مكة مباعدَّا لرسول الش يقول: كانوا تمسة عشر، وكان يِعِد قريشُّا أنْ لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان، فلل التقى الناس (1) كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش، وعبدان أهل مكة فقال: يا معشر الأوس أنا أبو عامر، قالوا فلا أنعم الله بك عينًا يا فاسق -وكان أبو عامر يسمى في الجاهلية الراهب فسلماه رسول اله
قومي بعدي شر، ثم قاتلهم قتالاً شديدًا ثم راضخهم بالحجارة(").
 وانتصاره لجأ إلى ملك الروم واستنصره على المسلمين. وكان قد أرسل إلى المنافقين من قومه يطلب منهم أن يبنوا معقلاً للكفر، يُنفّذون فيه غخططاتهم الفاسدة، وتد اختار أن يكون هذا المعقل هسجدًا حتى يكون الاجتلماع فيه أمرًا لا يلفت النظر ولا يثير الشبهة.

وقد نفذوا خخططه ذلك فننوا مسجدًا في تباء، وانتظروا قدومه عليهم من بلاد الروم
بالجيش العظيم الذي وعدهم به، وأخبرهم بأنه سيُخرج به عممدًا وأصحابه من المدينة.
 أن يصلي في مسجدهم، وكان تصدهم من ذلك إثبات شرعيته، حتى إذا ما أنكر عليهم أحد بعد ذلك شينًا ما يختص بالمسجد احتجوا عليه بصلاة النبي مقاصدهم من بنائه، وأظهروا للنبي يقيهم من المطر وبرد الشتاء، فاعتذر فم النبي إذا رجع

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) يعني يومأحد. } \\
& \text { (Y) سيرة ابن هشام }
\end{aligned}
$$

المنافقون ـوْ المرَآن الكريـم
ولكن الهّ عز وجل اطلعه على نواياهم السيئة من بناء ذلك المسجد قبل وصوله إلى المدينة، فأمر رجلين من أصحابه أن يهدما ذلك المسجد ويحرقاه ففعلا ووكان أحدهما من أهل قباء المكان الذي بني فيه المسجد. وتد بين تهُ بالمؤمنين وتفريق كلمتهم، فالداء العضال لا يعالج بتسكينه والتخفيف منه، وإنها يعالج ببتره وإزالة آثاره حتى لا يتجلد ظهوره بصورة أخرى. بيان مفردات النص: إرصادًا: الإرصاد الاستعداد والترقب(1)
(r)
-شا: الشفا الحرفـ والشفير
جُرف: المرف بضم الجيم جانب الوادي الني ينحفر أصله بالماء وتجرفه السيول
فيبقى واهيَا ().

هار: أصله هائر فنقلت الممزة إلى ما بعد الراء، ونظيره شاك وصات في شائك
 بيان معنى النص:
 مسجدّا ضرارًا للمسجد الذي بني على التقوى وهو مسجد قباء ليصرفوا المؤمنين عنه إلى مسجدهم الذي بنوه لأغراض سيينة لا للتقرب إلى الله تعالى.
(1) المفردات، القاموس.

( Y (المراجع السابقة.
( ) (المراجع السابة.

وَوَكُفَرْاً أي ولأجل خدمة الكفر باتخاذه معقلاُ لمحاربة الإسلام.
 قباء يصلون جميعا في مسجد قباء، فبنوا مسجد الضرار قريبًا منه ليفرقوا جماعة المؤمنين هناك، وإذا تفرقوا في الصلاة تفرقت كلمتهم وضعفت ألفتهم واستطاع المنافقون أن

يؤثروا على بعضهم.

الفاسق.
وَمِن قَبُلُ \& أي من تبل ذلك الوتت حيث اشترك مع قريش في حرب المسلمين في
غزوة أحد وغيرها كا مر في تصوير الموقف.
وقد كشف الله سبحانه بهذا أهدافهم السيئة من بناء هذا المسجد، حيث بيّن تعالى أن البواعث على بنائه ما هي إلاًا الضرار لمسجد بُنيَ على التقوى، حتى يتفرق المؤمنون عنه فتذهب ألفتهم وتضعف أخوتهم، واتخاذ هذا المسجد الذي بنوه معقلاً لمحاربة الإسلام وموعدًا للقاء بينهم وبين زعيمهم في الباطل الذي طالما حارب الإسلام من قبل. ومع هذه الأهداف السيئة التي بُنيَ من أجلها هذا المسجد فإن أصحابه يتظاهرون



المساجد كالاجتماع للعبادة وإسداء الحير للمحتاجين إليه. وقد كذبوا نالأمور التي كشفهم الهَ بها ما هي إلاَّأقبح القبح في نظر المؤمنين، فلا شيء منها يليق أن يتخذ غاية من بناء المساجد، وإنا تُنشا المساجد للغايات الحسنى من

صلاة وقراءة قرآن ووعظ ودروس علم، واجتلاع كلمة فيا فيه صلاح المسلمين، ولذلك قال تعالى وُوَألنَّهُ يَشْهُُهِ أي يعلم علم شهادة وعلم الله للواقع شهادة، ولغير الواقع
 ثم نهى اله سبحانه نبيه
 يُظهروا صلاح مقاصدهم وأن يسوّغوا هدنهم من بنائه.
 من أول يوم بُنيَ فيه وأَحَقُق أن تَقُوَّ فِيهِ هُ أي أجدر وأولى أن تصلي فيه من المسجد الذي بُنيَ على غير التقوى، وأنعل التفضيل هنا ليس على بابه إذ أنه ليس للمسجد الذي بُنيَ على غير التقوى شيء من الأحقية فالمعنى: هو الحقيق بأن تقوم فيه لا غيره كمابُنيَ على

غير تقوى من الش.
وقد اختُلف في المراد بالمسجد الذي بُنيَ على التقوى من أول يوم، بناء على اختلاف الروايات في تعيينه نقيل إنه مسجد رسول الله
 يستدل به لفذا القول ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال مَرَّ بي عبد الرحن بن أبي سعيد الملدري تال قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: تال أبي: دخلت على رسول اله في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول اله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفًّا من حصباء فضرب

به الأرض ثم قال: (هو مسجدكم هذا") - لمسجد المدينة- قال فتلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره "(1)
 ابن زيد بن أسلم والشعبي والدسن البصري وسعيد بن جبير وتـادة(").

وعما يستدل به لمذا القول ما رواه الإمام أمد والطبراني عن عويم بن ساعدة (أنها

 الش لا نعلم شينًا إلاًّ أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط نغسلنا كا غسلوا ا(تال الميثمي:رواه أمد والطبراني في الثلاثة وفيه شر حبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة ووثنه ابن حبان(7). وقد رواه الحاكم من طريق آخر وصححه وأترَّه الذهبي (8).

فهنا المديث يدل على أنه مسجد قباء، ويدل على ذلك سياق الآيات حيث ذُكر فيها أن من الأهداف التي بني من أجلها مسجد الضرار التفريق بين جماعة المؤمنين بتفريقهم
 على ذلك أن خذام بن خالد الذي أُخرج مسجد الضرار من بيته من بني عمرو بن عوف

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) صسحيح مسلم كتاب المج باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى (ص 10 1 1 ) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) المستدرك / 100 . }
\end{aligned}
$$

ومنازلمم كانت في تباء"()، وذلك يقتضي أن يكون المسجد الذي حاولوا تفريق المصلين عنه قريبًا من مسجدهم الذي بنوه، فيدل ذلك على أن المسجدين كانا في قباء إذ لا يتصور أن يفرقوا بمسجدهم الذي بنوه في قباء المصلين عن مسجد رسول الله المدينة. ولكن رواية مسلم صريحة في أن المراد بالمسجد في الآية المسجد النبوي، والظاهر أن المراد به مسجد قباء، وتحمل رواية مسلم على أن المراد إن كان مسجد قباء قد بُنيَ على التقوى فالمسجد النبوي أحق منه وأحرى بهذا الوصف كا قال ابن كثير (r)
 رجال يكبون أن يبالغوا في تنظيف أنفسهم من النجاسات، وذلك بالاستنجاء بالماء كما هو واضح من الأحاديث السابقة.

كانوا مبوبين عند الله تعالى فهم الذين يستحقون أن يقصد مسجدهم ليصلى فيه.

 تصرفاته في الحياة الدنيا على تحري تقوى الله وابتغاء مرضاته فنجى بذلك من عذاب اله كمن بناها على الكفر والنفاق فأودت به إلى السقوط في نار جهنم؟! ! إنها لا يُجعلان محل موازنة، لأن الأول كمن بنى له بيتًا على شفا جرف واد تد هدمته السيول حتى صار باليّا فانهار به في بطن الوادي. وهذا المثل ضربه اله للمؤمنين الذين بنوا مسجد قباء وللمنافقين الذين بنوا مسجد الضرار.



ظلموا أنفسهم بالانحراف عنه عقوبة لم على اختيار الضلال على المدى.

 أصبحوا بعد انكشانهم في شك من النجاة من مغبة عملهم ذلك.
 الموت بتقطع القلوب وصف لـياة الخوف والقلت، والحقد والكمد التي يعيش فيها

أولئك المنانقون.


واقع المجتمع الإسلامي يٌ ضوء هذا النص:
ييين الهَ سبحانه لنا خبر أولثك المنانقين الذين بنوا مسجد الضرار، كاشفًا سبحانه عن نواياهم السيئة وأهدافهم المدامة.. من الإضرار بالمؤمنين والتفريق بين جماعتهم، واتخاذ ذلك المسجد معقلاً للكفر، يُتمعون نيه ويتبادلون الرأي في أعمال المدم التي يريدون تنفيذها ويحعلون منه مأوى لمن حارب الشّ ورسوله، وإن مسجدًا هذه هي
 لحادة الش ورسوله، وإن هذا التحريم ليزداد شدة حينا يكون من دعا للصلاة فيه رجل له
 (Y) أخرجه ابن جرير عنه من طريت علي بن أبي طلحة - جامع البيان / / / 11 (

المننافقون ـِ القرآن الكـريـم
هكانة عالية بين المؤمنين يُتُتج بقوله ونعله، لالن المنافقين يستغلون هذه الفرصة فيتخذون ذلك مسوغًا شر عيًا لعملهـم في الإنساد والتدمير.

وهكذا نجد أعداء الإسلام في كل زمن إذا لم يستطيعوا أن ينالو| منه بالوساثل اللكشونة، انتسبوا إليه وتاموا باللدعوة إليه، ليستطيعوا أن يغزوه عن كثب وهم محتمون بذلك من سطوة أتباعه المخلصين له.

وإذا كان المنافقون في عصر النبي مِّ تلت ذلك العصر قد شهدت من أعهال المكر والمُداع المتلبس بالتدين ما يربو أثره على أثر ذلك المسجد الذي أقيم في عهد النبي الحياة، وتلونت فيه أساليب المكر والحمداع، وأصبحت من كثرة ممارسة الناس لها تتخذ صورة الشُرعية والاحقية، نقد أنششئت على ملى العصور الإسلامية أحزاب تتسم بالتدين، والدعوة إلى الإسالم في ظاهرها وهي في باطنها تحارب الإسلام الممثل في دعاته اللخلصين، فتحاول أن تنفر الناس عنهم وتهدم في ساعات ما بنوه في سنوات. ومن ذلك ما يقيمه أعداء الإسلام من المؤترات الإسلامية، التي يلعون لـضورها بعض المفكرين من علماء المسلمين، فيتخذون بعد ذلك من حضور هؤلاء العلل|ء وسيلة لتنغيذ غخططاتهم الآثمة، ويستغلون شهوتهم في المجتمع الإسلامي لترويج بضاعتهم الزانفة في الهدم والتضضليل. وعما يدل على خبئهم ومكرهم أنهم لا يلعون لخضور تلك المؤتُرات من علم|ه المسلمين غالبًا إلاَّ من يتوسمون فيه ضعفًا في الدين، يحمله على مد|هنتهم والسير في ركابهم، من تأخذه المظاهر البراتة ويجرفه تيار المجتمع الحاهلي اللني يُكْبِ أُلثُك المفكرين من أعداء الإسلام، ويُكِنُّ لهم غاية الاحترام والتّبجيل، فتشغله هذه الاعتبارات الحاهلية عن تذكر واجبه نحو دينه ومسؤوليته أمام ربه جلَّل وعال.

وربا دعوا أقوياء الإيلان الذين هم على يقين من أنهم لن يداهنوهم ولن يتأثروا بكلامهم، ليضفوا على مؤتُرهم شُيتًا من التقدير والاعتبار لدى جمهور المسلمين المعجبين بأولثك العلماء، الذين أثبتت التجارب صمودهم في وجه الطغيان وتحديات الجاهلية.
$\qquad$
$\qquad$
r- المنافقون مز الأعراب وأهل المدينة ونوع نفاقهم
النص القرآنيّ يٌ ذلك:







 بيان من نزل فيه النص:



 يوم جهعة خطيبًا نقال: تم يا فلان فاخرج فإنك منانقت فأخرجهم بأسمائهم نفضحهمي، ولم يكن عمر بن الحطاب شهد تلك الجمعة لـاجة كانت لـ" (" فلقيهم عمر وهم يخرجون
(1) يعني أنه تأخر في الحضور للدسجد.

المسجد فاختباً منهم استحياء أنه لم يشهد الجممعة، وظن أن الناس قد انصرفوا: واختبوّوا هم من عمر وظنوا أنه تد علم بأمرهم، فدخل عمر المسجد فإذا الناس لم ينصرفوا فقال له رجل: أبشر ياعمر نقد نضح الشا المنانقين هذا اليوم. نهذا العذاب الأول، والعذاب الثاني عذاب القبر. قال المييمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو ضعيف (1)
وأخر جه الطبري أيضًا من طريق الحسين بن عمرو العنقزي نفسهـ"(). وقت نزول هنا النص:
هذه الآيات مان نزل في سياق آيات غزوة تبوك، وقد كانت هذه الغزوة في رجب من السنة التاسعة كا سبق، وقد تم انكشاف كثير من المنافقين من أهل المدينة ومن حولمّ بسبب مو قفهم من هذه الغزوة.

تصوير الموقف الذي نزل فيه النص:
حينظ) تم انتصار المسلمين في بدر على كفار مكة ظهرت عزة الإسلام، فأعلن عدد من عبدة الأوثان من أهل المدينة إسلامهم نفاقًا كا سبق.
ثم أعلن بعض الأعراب عن هم حول المدينة إسلامهم بعد ذلك، كقبائل مزينة وأسلم وأشجع وغفار وجهينة.
ولقد ابتلى الش هؤلاء المنانقين بالمحن التي كشفتهم على حقيقتهم، فكان يوم [أحد] فرقانًا بين المؤمنين والمنافقين من أهل المدينة، حيث ظهر أمرهم وتميز بعضهم من بعض. أما أعراب المدينة نقد استنفرهم النبي أكثرهم وتخلفوا عنه، فكان ذلك امتحانًا لمم تبين به نفاقهم.
(1) بجمع الزوائد / (
(Y) جامع البيان 11 / / 1 (1)

المنافقون يه القرآن الكريـم
ولما فتحت مكة وانتصر المسلمون على أكبر أعدائهـم في جزيرة العرب دخل الناس في دين الله أفواجٌا، وجاءت ونود العرب إلى المدينة مسلمين خاضعين، وكان بعض هؤلاء الأعراب تد استسلم لعزة الإسلام الذي أصبحت له السيادة في بلاد العرب، ولم يدخل فيه عن فهم واقتناع، واستمروا على استسلامهم هذا إلى أن توفي النبي ذلك معن تكشفهم وتظهر حقيقة إيانهم، ولكن الله سبحانه قد أشار في هذه الآيات إلى وجود النفات في الأعراب، وبيًّ أنهم أشد تصلبّا في الكفر والنفاق من منافقي أهل القرى، وتد نبه الله سبحانه المُمنين بهذا إلى الحُطر الذي يكمن وراء هذا الإتبال السريع على الُدحول في الإسلام، بعدما ظهرت عزة المؤمنين به واكتملت توتهم، ليكونوا من المنافقين على حذر فلا يعتمدوا عليهم وتت الشدائد. ولا توني النبي وفاة النبي ولكن الشه سبحانه قيض لدينه أولئك المؤمنين الصادقين، من المهاجرين والأنصار الذين أكمل الله تربيتهم على يد نبيه على الحضّوع لدولة الإسلام، وأعادوا لهذا الدين عزته وانتصاره بيان مضردات النص:
أجدر: أي أولى وأخلتق وأحرى: والمدير بالشيء المليتي به (1)
وقال الراغب: والجدير المنتهي لانتهاء الأمر إليه انتهاء الشئيء إلى الجدار "(ا) مغرما: تال الراغب: الغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر، لغير جناية منه أو

صلوات: جمع صلاة والصحلاة في اللغة: اللدعاء، كـا في قوله إلى طعام نليجب وإن كان صانمّا فلْنَصلٌ "أي لِذِعُ لاهله(") فمعنى قوله هووَصَلَوَتِ
 مردوا: أي عتوا وطنوا، والمرود: أن يبلغ الغاية التي تخرج به عن جملة ما عليه ذلك


بيان معنى النص:
ذكر اله سبحانه في هذه الآيات المنافتين من الأعراب لييين ما يتصفون به من قسوة
 والأعراب هم سكان البادية كما سبق، والمفضل عليه في الآية هم أهل المدن والقرى، أي أهل البادية أشد تصلبًا على الكفر والنفاق من أهل المدن والقرى وُوَأَجْدَرُ أَلًا يَعْلَمُوا
 الحاضرة، لتلة سلعهم الكتاب والسنة ومشاهدتهم تطبيق أحكام الإسالام. والأعراب معرونون بالجفاء والغلظة والتسر في الـكم على الأمور، والمضي فيها بلا
 تعصبًا للكفر من أهل القرى.

وإنا كانوا أشد تصلبّا على الكفر لأنهم لا يعرنون أن ما يدعو إليه الإسلام هو الحق، وأن ما مم عليه هو الباطل، نهم متعصبون لباطلهم لانه لم يدخل في مشاعرهم ما يزعزع
(1) المفردات في غريب القرآن، القاموس المحيط. (Y) القاموس المحيط، لسان العرب، بجاز القرآن / / / (Y)

اعتقادهم بذلك الباطل، بخلاف الكفار من أهل مكة والمدينة مثلاً الذين أكثروا من سلع القرآن وقت نزوله، وشاهدوا المعجزات النبوية فإنم غالبًا يعرنون أن ما هم متمسكون


نفوسهم، نهم في معركتهم مع الحق مهزومون من داخلهم. ولذلك كان المنانقون من الأعراب الذين يكهلون حقيقة الإسلام أشد خطرّا على المسلمين من المنانقين من أهل المدينة الذين يفهمون حقيقة الإسلام، ويدركون تدرته على تحويل المؤمنين به إلى طاقات جبارة، لا يمكن أن يقف أمامها أحد، بعدما رأوا قدرة


يتوقعون إلاً أَن تكون نيها نهايتهم.



الئمنين من الحطر عليهم.
ثم بين سبحانه وتعالى حال المنانقين من الأعراب، بالنسبة لما يخر جونه من أموالمم في سبيل اله، كتجهيز الغزاة أو الصدتة على الفقراء نقال تعالى ؤوَيِنَ آلَأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا أي وبعض المنافقين من الأعراب يعتبر ما يخرج من ماله في سبيل الهُ خسارة لا تعوض، وضررّا عليه في ماله لا يُيني من ورائه فائدة، لأنه لا يؤمن بالآلخرة فلا يلا يرجو فيها ثوابًا على عمله، وإنفا يُرْرج ما يخرجه مه من ماله نفاقًا.
 إياكم، لأنكم تجبرونم على الإخراج من أموالمم، فهم يتتظرون بكم دائمّا صرون الدهر ونوائب الزمان حتى تهلكوا، فيستريووا من دنع تلك الغرامة التي لم يخر جورها إلاَّنفاقًا.

 عليه خافية جل وعلا فلا يظن هؤلاء المخلوعون أنهم إن استطاعوا تلبيس أمرهم على الناس يستطيعون التلبيس على الش، فالشّ سبحانه عالم بجميع تصرفاتهم الظاهرمة والبالباطنة، وسيحمي أولياءه المؤمنين من كيدهم.
وبعد أن بيّن سبحانه حال المنافتين من الأعراب، بيّن حال المؤمنين منهم بالنسبة






 وبعد أن أخبرنا سبحانه عن وجود النفاق في الأعراب إجمالاً، وبيّن لنا الصفة الميميزة لنفاتهم بيّن لنا أن النفاق قد فشا في الأعراب المجاورين للمدينة، وأن من المنانقين من


 آلَكِفَقِقِه أي ومن أهل المدينة توم مردوا على النفاق، أي عتوا فيه ومرنوا عليه.

والجملة في توله وُمَرُّوا عَلَى آلِنِفَاقِهُ يُتمل أن تكون مستأنفة لبيان غلوهم في


 وينبني على هذا الاختلاف أننا إذا اعتبرناها بجلة مستأنفة رجع الخبر بكونهم مردوا على


 يرجع إلى المنانقين من أهل المدينة نتط.
وقد رجح أبو السعود الوجه الأخير بقوله وهو الأظهر والأنسب بذكر منانقي أهل البادية أولاً، ثم ذكر منانتي الأعراب المجاورين للمدينة، ثم منانقي أهلها واله تعالى

أعلم
وهذا هو الظاهر لأن المنانقين من أهل المدينة هم النين اشتهر عنهم العتو في النفاق

 الإسلام بلهلهم بحقيقته، بخلان المنانقين من أهل المدينة الذين شاهدنوا والمعجزات النبوية نهم يعرنون المق ولكنهم يرنضون أتباعه، ولذلك أصبحوا يخذولين
(1) الكشاف Y/ 1 (1)

## 07 V

المنافقون بعد غزوة تبوك
في معركتهم معه في بواطنهمه، و كانوا أقل تصلبّا في الكفر من الأعراب، ولكتهم أعرق في النفاق وأشد رسونَا فيه، لأن من يعرف الحت فيعزف عن أتباعه لهوى في نفسه يبعد أن يرجع إليه بخلاف من يعز ف عنه جهلاً به.
 نَعْلَمُهُمُمُ عُ نأمرهم لا يخغى علينا فالله سبحانه هو العليم بسر ائرهم.
 أمرهـم وما يصيبهـم من الغم بسبب انتصار المؤمنين وعلو شأن الإسلام، وما سبت في بيان



أما المرة الثانية فالمراد بTاعذانهم في القبور (1)

يوم القيامة وهو عذاب جهنم (Y)

*     *         * 


## 

## النص القرآنيّ هٌِ ذلك:





 بيان من نزل فيه النص:
1 - أخرج الإمام ابن جرير من حديث عروة









$$
\begin{aligned}
& \text {.|Av/1 • جامع البيان (Y) }
\end{aligned}
$$


الجلاس قد استثنى الش لي التوبة فأنا أتوب، فقبل منه رسول الشّ وأخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد قال: همَّ المنافق بِتله، يعني قتل

 عبدالر هن بن عبد الشا بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: لـا قدم رسول الش
 بيعض العلة، ثم يكون ذنبّا تستفضر اله منه، وذكر الحديث بطوله إلم أن قال: وكان كن
 الصامت وكان على أم عمير بن سعد وكان عمير في حجره، فللم نزل القرآن وذكر المرهم الشا
 شر من الحمير، فسمعها عمير بن سعد نقال: والش يا جلاس إنك لأحب الناس الِيَّ

 الش نحلف بالش ما تال ما تال عمير بن سعد ولقد كذب عليّ، نأنزل الشّ عزَّ وجل فيه
(Y) يعني من غزوة تبوك لأنا هي الغزوة التي اعتذر من التخلف عنها كعب بن مالك.
( ( ) يعني خارجّا معه ني غزوة تبوك.

المنافقون يو القرآن الكريـم


قال ابن كثير: هكذا مدرجًا في الحديث متصلاً به وكأنه واله أعلم من كلام ابن
(1)
!إسحات نفسه لا من كلام كعب بن مالك .
وهاتان الروايتان تحكيان تصهة واحدة فيا يظهر.
r - تال ابن جرير: حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن رجاء
قال حدثنا إسرائيل عن سملك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس:... وذكر قوله (أنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاء فلا تكلموه " الحديث (٪) وقد
 المجادلة وتد رواه ابن جرير هناك عن ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلكُ به وهذا السند أصح من سند ابن جرير في الآية التي معنا إضافة إلى أنه قد أخرج تلك الرواية ابن أبي حاتم وأحد والحاكم كها سبت، فلعل أحد الرواة في الرواية التي معنا تد وَهِمَ نذكر هذه الآية بدلاَّمن آية المجادلة.
 بِألنَّهِ مَا قَالُوأها الآية تد نزلت في عبد الهل بن أبيّ حينها قال : فواله ما مثلنا ومثل محمد إلاً كا تال القائل (اسمّن كلبك يأكلك" ") وتد سبق بيان هذا الحبر في تفسير سورة


المنافقون بعد غزوة تبوك هـ
[ المنافقون ] وذلك في غزوة بني المصطلق، ولم يرد في رواية البخاري التي سبقت هناك أن هذه الآية قد نزلت بسبب موقف عبد الله بن أبيّ في تلك الغزوة، فالظاهر أن في رواية قتادة وَهْاً في ذكر الآية التي معنا فيها كا تال ابن كثير في التعقيب على هذه الرواية: والمثهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق نلعل الراوي وَهِمَ في ذكر الآية

- وأراد أن يذكر غيرها فذكرها واله أعلم
وبهت نزا يظهر آن كون هذه النص: الآية قد نزلت في الجلاس بن سويد هو الراجح.

من الرواية السابقة التي ذكرها الأموي في مغازيه يتبين لنا وتت نزول هذا النص حيث ذكر فيها أن قول الجلاس بن سويد بن الصامت السابت، كان بسبب نزول الآيات في كشُف المنافقين وذمهم بعد غزوة تبوك، وقد سبق لنا أن هذه الغزوة كانت في شهر رجب من السنة التاسعة، فيكون هذا النص تد نزل بعد ذلك.

تصوير الموقف:
بعد أن تُخلف من تَخلف من المنافقين عن غزوة تبوك نز لـ القرآن بذمهم وانتقاصهمَ'
 قومهمه، ومنهم عبد الله بن أبيّ الذي قد أمجعت الحزرج على تسويده عند تدوم رسول اله
 قومهم على رنعهم وتتويجهم ينزل بهم الإسلام، حتى يضعهم أسفل سافلين وينتزع منهم خلال العزة ومقومات الرجولة. وكان الذي رُوي كلامه في استنكار ذلك الجلاس بن سويد بن الصامت حيث قال في رسول اله

الروايات السابقة.

المنافقون هِ القرآن الكريـم
ولقد سمعه وهو يقول ذلك الكلام عمير بن سعد البلاس لم يجتم بذلك اليتيم الذي رباه في حجره لصغر سنه، أو كأنه رأى أن أثر نعمته عليه سيمنعه من الإساءة إليه وإلحاق الضرر به، فتكلم بذلك الكلام القبيح وهو يسمع!! ولكن ذلك الفتى الذي رسخ الإيلان في تلبه في وقت مبكر، والذي أصبح فيا بعد علمًا من أعلام المسلمين قد رأى أن مراقبة اله أولى من مراقبة المخلوقين، وأن من واجبه أن يرضي الله ولو سخط عليه أترب الناس إليه، الذي رباه في حجره وأضفى عليه من نعمته،
 وبين هلاك الآخرة بكتان الأمر والسكوت على المنكر، فرجّح النجاة من هلاك الآخرة لانها هي الباقية، وأخبر النبي التقوى يضربه للناس ذلك الصحابي الجليل وتد كان آنذاك غلامًا. ولقد هَمَّ الجلاس بقتله حتى لا يفشي عليه سره ولكن الله حماه منه، ولما علم الجِلاس
 عندما يقعون في المآزق ويريدون الملاص منها، ولكنه بعد أن نزل القرآن بفضيحته لم يعد لـلفه قيمة وتبين أنه قد بع بين ذلك الككلام السيع والـلف باللّ كذبًا. وقد أظهر التوبة بعد ذلك كا يستفاد من رواية عروة اللابقة.

بيان معنى النص:
 وَبِئسَ ألْمَصِيرُ أي ابذل وسعك في تَالمه، وشدد الوطأة عليهم في المعاملة في الدنيا، ومأواهم الذي يرجعون إليه في الآخرة نار جهنم وساءت مستقرّا ومقامًا.

 قول الجلاس بن سويد: لثن كان هذا الرجل صادتًا فيها يقول لنحن شر من الحمير، كما سبق في سبب النزول.

المعنى: يكلف لكم باله أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون بأنهم ما قالوا ما نسبه إليهم بعض المؤمنين، من كللات السخرية بالدين وبمن جاء به لينجوا أنفسهم من مغبة الاعتراف بذلك أمامكم، ولقد كذبوا في ذلك الملف وتالوا كلمة الكفر حينر المنا كنَّبوا

 خونًا من أن يفشي عليه سره كما سبق. أي همّوا بشيء من الإفساد في الارض، وني وذلك بقتل المؤمنين الأبرياء، ومن هذا يتبين



 ومن الذل إلى العز حتى توصلوا به إلى استخراج حقوق مالية واكتساب أموال لولا الإسلام لم يصلوا إليها، فإذا كانوا إنا ينظرون للدنيا فاذاذ ينكرون في الإسلام وقد توصلوا به إليها؟!
(1) المفردات في غريب القرآن.

المنافقون يو القرآن الكريـم $\qquad$
وهذا التعبير فيه تهكم بهم وهو من تأكيد الشئيء بخلافه كقول الشاعر:
(1)
, لاعيب نيهم غير أن سيونهم
 الرجوع خيرًا لمم من البقاء على الكفر والنفاق، لأن اله سيغفر لهم تلك الذنوب على كترّتا وعظمتها، بمجرد رجوعهم إليه تائبين منيبين، لأن ر مته واسعة وفضله كبير.
 مِن وَلِّلٍ وَلَا نَصِيرٍ أي وإن يعرضوا عن الرجوع إلى الشَ ويستمروا على نفاتهم فقد أعد الله لهم في الآخرة عذاب النار، مع ما يقاسونه في الدنيا من عذاب الخوف والقلق والحيرة، ولن يجدوا هم في الأرض من يتولى أمرهم أو ينصرهم من عذاب الش إذا حل .بهم.

## 

النص القرآني ֵِْ ذلك:




 بيان من نزل فيه النص:
ا- تال الألوسي: أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي أنها نزلت في جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد بن الصامت، ورفاعة بن عبد المنذر، ووديعة بن ثابت وغيرهم قالوا مالا ينبغي في حقه عليه الصلاة والسلام، نقال رجل منهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن
 نقول فإن محمدًا r- وقال ابن إسحاق في هذه الآية: وكان الذي يقول تلك المقالة -فيا بلغني- نبتل ابن الحارث أخو بني عمرو بن عوف وفيه نزلت هذه الآية، وذلك أنه كان يقول: إنها عمد أُذُنٌ من حدثه شينًا صدقه وما ذكره ابن أبي حاتم أرجح لأن ضمير الجمع في توله تعالى وُيُوَذُونَه يدل على أنهم كانوا جماعة لا واحدًا، ويتّهل أن نبتل بن الحارث كان من ضمنهم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سيرة ابن هشام \&/ } / \text { / } 70 .
\end{aligned}
$$

المنافقون ـِـ القرآن الكريـم
وقت نزول هذا النص:
ليس في سبب النزول السابق الذكر ما يِدد وقت نزول هذه الآيات، وهذه الآيات من سورة التوبة وهي آخر سورة نزلت في المدينة، وتد نزلت هذه الآيات في سياق آيات غزوة تبوك، وقد سبق أن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من من السنة التاسعة تصوير الموقف:
كان بعض المنافقين في المدينة إذا دخلوا الِ بعضهم أخلذ يؤذيه، فيعيونه ويسخرون منه وينتقصون من تدره، وكان النبي يدور بينهم، أحيانّا عن طريق الوحي وأحيانًا عن طريق بعض المؤمنين الذين يؤلهـم ما يسمعونه منهم من الكلام الجارح، فينزل الوحي يصدقهم في بعض الأحيان وكان النبي معتذرين لم ييابههم باللوم والتعنيف، بل يقبل منهم ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الش تعالى.
وكانوا يخافون من انكشاف أمرهم باطلاع النبي الكلام السيئ، ولكن بعضهم لكثرة ما كان يعاملهم به النبي ظنوا أن أمرهم قد خفي عليه، وأنه يصدتهم في كل ما يقولونه له، ويقبل جميع اعتذاراتهم فلجُّوا في غوايتهم حتى بلغ بهم لؤمهم وخبث نفوسهم إن اعتبروا ما كان يعاملهم به النبي
 وتسليم.
بيان معنى النص:



يَذرهم بعضهم من اطلاع النبي
 (1)

فاعتذرنا منه نصدقنا بِا نقول، فلا يهمكم اطلاعه على ما يجري منا وقد جرأهم على هذا السلوك المنحر ت تسامح النبي من أمرهم من غير تحقيق معهم أو تعنيف طهم.

 بأُُنْ في غير ذلك.


خيرهم، ولن يجذرهم إلاَّعلا فيه شرهم.
 له عز وجل بالباء، لأن المقصود من الإيان بالل التصديق بوجوده ووحدانيته، بينها المصودد من الإيل|ن للمؤمنين تصديقهم فيا يقولون والتسليم فم، ونظيره قوله تعالى


(1) الأذن في الأصل هي البلارحة، ويستعار لمن كثر استلاعه وتبوله لـا يسمع من غير أن يتلبر فيه، سمي
 القرآن.

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
 رممة للذين آمنوا منكم، والمراد بالمؤمنين هنا المؤمنون الصادقون، وبهذا قال ابن جرير وابن كثير (1) فالحطاب في قوله وِيْنُمُّعَّ لعموم المؤمنين بها فيهـم المنافقون، المعنى: قل هو أذن خير لكم جميعا، ورحة للمؤمنين الصادقين خاصة لأنهم هم الذين استفادوا من دعوته، والمراد بهنه الرحمة الحاصة بالمؤمنين التي تترتب عليها سعادتهم في الآخرة، وقيل إن المراد بالذين آمنوا هنا المنانقون، وكونه رحمة فم لأنه قِبل منهم الإيحان الظاهر لا تصديقًا هم بل رنقّا بهم، ولم يكشف أسرارهم ولم يهتك أستارهم، وبذلك قال
 أما تفسيرهم كونه رحة للمنافقين بستره عليهم وتبوله الإيهان منهم ظاهرَا نهو خطا واضح لأن ذلك يعتبر استدراجًا من اله لمم، وكيف يكون رحمة لمم وهم يعيشون في
 وظهرت حقيقتهم؛ وسيؤول أمرهم في الآخرة إلى أسوأ حال حيث يكونون في الدرك الأسفل من النار؟

المعنى: ليس رسول الله يسمع، بل هو لا يصدق إلاًّ ما يأتيه عن الله، لأن هذا هو اليقين القطعي الذي لا يتطرت إليه الشك، ويصدق المؤمنين الصادقين في إيانهم لانهم لن يحدثوه كذبًا حيث إن الكذب يتناقض مع الإيحان الحق، أما أنتم أيها المنافقون فإنه لا يصدتكم وإن حلفتم له بالله، لأنكم بكفركم قد نقدتم الوازع الذي يمنعكم من الكذب، وإذا كتتم تتهمونه بأنه أذن


$\qquad$ المنافقون بعد غزوة تبوك

سامعة فهو كذلك ولكن فييا فيه خيركم وخير البشرية لو كنتم تعقلون، لأنه يستمع ما يُلقى إليه من الوحي فيبلغكم إياه، وني هذا خيركم وصالاحكم في الدنيا والآخرة، وهو رحمة للمؤمنين به لأنهم هم اللين استجابوا لدعوته فأنقذهم الله به من الضهلالة إلى الهدى وأخرجهم من الظللمات إلى النور، أما الذين كفروا فهو نقمة عليهم لانهم لم يستجيبوا لدعوته، فقامت الحجة به عليهم وباءوا بالعذاب الأليم يوم القيامة وُوَاَلَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ النلّهِ لُُمْ عَذَابُّ أَلِيُّه أي زيادة على عذاب الكفر يوم القيامة.

ثم بين سبحانه أنهم يكلفون بالله مؤكدين صحة إيلنهم وبراءتهم مما نسب إليهمّ، وليس لهم من وراء ذلك أي هدف إلاَّ بحاولة إقناع المؤمنين وكسب رضاهم عنهمَ حيث
 القصوى ليأمنوا جانبكم؛ وذلك بإصلاح ظواهرهم لأنكم لا تعلمون من أمورهم إلاَّ ظواهرها، أما محاولة كسب رضا الله فأمر لا يفكرون فيه لأنهم لا يؤمنون باله وّوَآلَّلُ وَرَسُولُّرَ أَحَّـُ أَن يُرْضُوهُهُ أي والله هو الحقيق بأن يرضوه وكذلك رسوله، ورضا الله إنها يكون بإصلاح البواطن لأنه لا يغفى عليه شيء من تصرفات عباده جل وعلا،
 بعض الوقت فسيخبره اله عنها بعد ذلك، فينكشف أمرهم فلا جدوى لهم من تلبيس الأمور وإخفاء الحقائق، ولما كان ما يرضي الرسول
 مُؤْمِنِيرِ ج أي إن كانوا مؤمنين حقًا كا يزعمون فليطلبوا رضا الله ورسوله بإصلاح سرائرهم فهو الذي ينفعهم عند اله تعالى.

المنافقون يو القرآن الكريـم
ثم ذكرهم الله سبحانه بالمصير المشؤوم الذي ينتظر كل من خالف الله ورسوله

 عاقبة من يخالف الله ورسوله ويعاديها الـلود في نار جهنم، وإن في ذلك لمذلة لا تشبهها أي مذلة وعارًا لا يقاس به أي عار، فكيف لم يهتدوا إلى سلوك الطريق المستقيم المنجي من

هنه العاقبة المُنيعة؟!!

## 0- خيـانتهه عهل الله مز أجل اللدنيـا

## النصس القرآني هٌِ ذلك:





آلَغُيُوبِبهالتوبة:

## بيان من نزل فيه النص:




(1) ذكر ابن حجر في الإصابة بذا الاسم رجلين أحدما ثعلبة بن حاطب بن عمـرو بـن عبيـد الأوبي

 مسجد الضرار، ثم ذكر عن الباوردي وابن السكن وابن شاهين وغيرمم أنهـم نـسبوا هـذه التـصة
 يصح -مو البدري المذكور فيه نظر، ثم توى ذلك بقول ابن مردويه بعد روايته هذا الحبر: والبدري اتفقوا عل أنه نعلبة بن حاطب وقد بُبت أنه



المنافقون يٌ القرآن الكريـم
ذهبَا وفضة لسالت، ثم رجع إليه نقال: يا رسول اله ادع الله أن يرزقني مالاً والله لتن آتاني الشه مالآ لأوتين كل ذي حق حقه، نقال رسول الله ارزق ثعلبة مالاً، اللهم ارزق ثعلبة مالاً، تال: فاتحذ غنّا فنَمت كها ينمو الدود، حتى ضاقت عليه أزةة المدينة فتنحى بها، وكان يشهد الصلاة مع رسول الله إليها ثم نمت فتنحى بها فترك الجمهعة والمح|عات، فيتلقى الركبان فيقول ماذا عندكم من الخبر وما كان من أمر الناس؟ وأنزل اللش تعالى على رسوله
 الأنصار ورجلاً من بني سليم ، فكتب لمم سُنَّة الصدقة وأسنانها وأمرهم (1) أن يُصَدُّقا الناس، وأن يمرا بثعلبة فيأخذا منه صدقة ماله نفعلا حتى دفعا إلى ثعلبة فأقرأه كتاب رسول الله البزية، فانطلقا حتى لحقا برسول اله لَّبِّ
 رجل من الأنصار -قريب لثعلبة- راحلته حتى أتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة هلكتَ قّد أنزن الله فيك من القرآن كذا، فأتبل تُعلبة وتد وضع التّاب على رأسه وهو يبكي ويقول
(1) أي رجلاً من الأنصار ورجلاٌ من بني سليم لأن الضهلثر الآتية تدل على أنها اثنان وني رواية الطبري "رجلان من جهينة ورجلاّ من سليم" ( • 1 1 ) . (Y) هذه الضمائر قد جاءت كلها في رواية الطبري بالتثنية وهو الظاهر (• (Y / / ا ) ). (r) هذه الضهائر تد جاءت كلها في رواية الطبري بالتثنية ومو الظاهر( • (1^9/ ).
隹 فأبى أن يقبل منه، ثم أتى عمر فلم يقبل منه ثم أتى عثملن فلم يقبل منه ثم مات ثُعلبة في

خلافة عثّان. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك "(1) وقد أخرجه ابن جرير () وابن أبي حاتم () والباوردي وابن السكن وابن شاهين ${ }^{\text {() }}$

كلهم من طريق عليّ بن يزيد الألماني نفسه "
فهذا الحديث ضعيف جدًا لأن طرته كلها قد اجتمعت في علّ بن يزيد الألماني وهو ضعيف. واعترض ابن حزم على هذه الرواية بقوله: وهذا باطل بلا شك لأن اله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين وأمر يفّ عند موته أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلمّا ففرضّ على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد، ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافرَا نفرضٌ أن لا يُقَرَّ في جزيرة العرب، فسقط هذا الأثر بلا

وعلى فرض تبوت هذا الأثر يمكن أن يقال في الجواب على كلام ابن حزم: إن هذا الحكم خاص بثعلبة لإخبار القرآن عنه بأنه سيستمر على النفاق حتى يموت، فيكون رنض قبول صدقته من باب عقوبته بفضيحته في الدنيا، أما ترك قتله فلأنه يظهر الإيهان.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) جا } \\
& \text { (Y) تفسير ابن كثير } \\
& \text { ( ) الإصابة / (199) }
\end{aligned}
$$

(0) هو أبو عبد الشا علي بن يزيد بن أبي زياد الألماني الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الر منن.

وما يبين ضعف هذه الرواية ما جاء فيها من أن النبي

 لم تنزل في وجوب إخراج الزكاة، وإنا نزلت في نفر من تخلف عن غزوة تبوك -ومنهم أبو لبابة- قالوا للنبي

. جرير عن ابن عباس كَّ هذا ولعل أصل هذه القصة ثابت ولكن زاد فيها بعض الرواة زيادات منكرة جعلت

الرواة الثقات يتركون روايتها.
وبالجملة فالهة تعالى حكى عن المنانقين أن منهم من عاهد الله، وقص قصته ولا يهمنــا
 يعارض الأصول الشُرعية التي تـنص عـلى أن بــاب التوبـة مفتـوح لكــل الالمــة كافرهـا ومنافقها وفاسقها، فتوبة الكافر والمنافق أن يؤمن إيجانّا صادتًا والإيلان يجبُّ ما قبله، وعلى فرض ثبوت هذا الأثر يممل على أنه خاص بثعلبة كــا سـبق ولكنـه لم يثبـت مـن طريـت

وقت نزول هنا النص:
ليس في هذه الآيات ما يكدد وتت نزولها غير أن سورة التوبة هي آخر سورة نزلت في المدينة، وتد جاءت هذه الآيات في سياق آيات غزوة تبوك نهذا ما يُرجّح كونها قد نزلت بعد غزوة تبوك، وتد سبق أن هذه الغزوة كانت في شهر رجب من السنة التاسعة.

## تصويـر الموڤف الذني نزل فيـه النص:

لا شُك أن هذه الآيات تد نزلت في أمر واقع من بعض المنافقين على النحو الذي ذُكر في هذه الآيات، فهي تحكي أن طائفة من المنافقين كانوا فقراء فسألوا الله أن يؤتيهم من فضله حتى يصبحوا أغنياء، وأخذوا على أنفسهم عهذًا بينهم وبين الها إن رزقهم مالاً أن يؤتوا منه الفقراء وأن يكونوا من الصالحين، فلل رزتهم الها المال استولى عليهم حب الدنيا فبخلوا به ولم يخرجوا منه حق الفقراء، ونسوا عهدهم الماضي حينا كانوا فقراء ونقضوا العهد الذي أبرموه مع اله تعالى، فعاقبهم الله تعلى بحرمانهم من أعز ما يملكه الإنسان وهو التفكير السليم والإدراك الصسيح حيث ختم على قلوبهم بالنغاق إلى أن يموتوا. وسواء ثبتّت القصة السابقة أو لم تثبت، فإن هذه الآيات تعبر عن أمر واقع شبيه بـا

مضى في تصة نعلبة السابقة وإن لم يكن بكل تفاصيلها.
بيان معنى النص:
قال تعالى ووَوْنُمُمِ أي ومن المنانقين الذين ذكر الهه سبحانه أخبارهم في هذه السورة





 الالتزام بطاعة الش تعالى في جميع أوامره.
 جعل الهُ تعالى عاقبة فعلهم ذلك نفاقًا في قلوبهم وبها قال الجمهور（1）وذكر الزغششري عن الحمن وقتادة أن الضمير للبخل أي فأورثهم البخل نفاقًا＂（r）

 والصهاح، واستمرارهم في الكذب كا ذكر أبو السعود（r）


 يَكْذِبُوبِِه نلم يزكوا أنفسهم بل كانوا كاذبين．

فلا وتع منهم هو حب المال الذي طغى على قلوبهم نصرنها عن إرادة التصدق ولم يكونوا من الصالحين اللذين صدقوا في استجابتهم لهُ تعالى، فجعل الشّ عاقبة سلوكهم هذا أن طمس على بصائرمم، وطبع على تلوبمب حتى انصرنت عن الإخلاص والصدق إلى حب المال الذي هملها على البخل والكذب．


$$
\begin{aligned}
& \text {.1ををハ。 } \\
& \text {. } \varepsilon \cdot \varepsilon-\varepsilon \cdot r / r / r \text { (r) الكشان } \\
& \text { ( إر ( }
\end{aligned}
$$



 وجليلها لا يُفى عليه منها شيء؟ هذا أمر قد علموه نكيف يفعلون ما يفعلون؟ فالاستفهام لتقرير علمهم بجذا الأمر والإنكار عليهم لعدم عملهم بـا علموا. واقع المجتمع الإسلامي يِ ضوء هنا النص: ييين الهُ سبحانه وتعالى لنا في هذه الآيات خصلتين من خصال المنانقين البارزة، هما إخلاف الوعد والكذب في القول، ويبين لنا سبحانه التتيجة التي لابد أن يصير إليها كل من تخلق بهاتين الخصلتين وهي الابتلاء بالنفاق. وإخلان الوعد مبني على الاستهتار بالوتت، وعدم المبالاة بمشاعر الآخرين، وهو يفضي بصاحبه حتًا إلى التخلت بخلت الكذب، لأن الذي يخلف الوعد لن يستطيع أن يصارح صاحبه بأنه أخلف وعده عمدًا بلا ضرورة ملجئة، بل سيعتذر له كذبًا إما بالنسيان وإما بادعاء أمر تاهر عرض له نمنعه من الوفاء بالوعد، ومن هنا كان إخلاف الوعد مفضيًا إلى النفاق، لأن صاحبه يظهر من المعاذير لمن أخلف وعده معه خلاف ما

يبطن.
والكذب مبني عل ضعف النفس عن مواجهة الآخرين ومصـارحتهم بالمقيقة، لأن
 في الشُكل العام لان في كل منه| إظهار خلان المقيقة، ولمذا صار الكذب أبرز صفات

المنانقين.
وقد اعتبر النبي
 حليث قط، ولا أنه أخلف وعده لأحد تط، ولذلك كان أعداؤه الذين يكاربونه يأمنونه إذا وعدهم بالأمان، فيأتون إليه وهم لا يخالجهم أي شك في أنه سيخون عهده معهم كا فعل مع مالك بن عوف النصري.
 كان الحلاف يِدث بينهم أحيانًا وربا يبلغ حد الهجر بعض الوقت، وكان بإمكانهم أن يتفادوا احتدام الموقف بينهم بسيء من النفاق العملي، الذي أصبح فيل بعد يسمى بالمرونة واللباقة وحسن التصرف، ولكن الشيء الوحيد الذي كانوا يهتمون به هو صفاء القلوب عن طريت إظهار الحت والاتفاق عليه لا عن طريق تغطيته وتدليسه.
 انتشار الإسلام وانقياد النفوس له، ثم خلَف من بعد الصحابة أجيال ضيعوا كثيرًا من أخلات الإسلام وآدابه، وجهل الكثير منهم تعاليمه السامية، وغلبت عليهم صفات المنانقين، فالقليل منهم من يتقيد بالمواعيد تمامًا إلاًّ إذا كانت له مصلحة فيها، والقليل منهم من يلتزم الصدق في جميع أقواله ومعاملاته،حتى سادت الفوضى في العلاقات الاجتتاعية واختل نظام المجتمع ولم يعد بتمعًا يمثل الإسلام حقيقة، بل يعتبر مشوهًا له ومنفرّا للناس من الدخول فيه، وإنذ كان كل بلد لا يخلو من أفراد يلتزمون بأحكام الإسلام وآدابه إلاً أنهم يشعرون بالغربة في بجتمعهم، لأنهم لا يجدون من يتعامل معهم على قواعد الإسلام !الا قليلا، ولا يرتضون لأنفسهم أن ينزلو إلى المستوى الجاهلي الذي يعيش فيه أفراد بجتمعهم، وإن كان هم شيء من الإصلاح نهو محدود لا يغير شكل المجتمع العام.


ويشبه هؤلاء الذين تحدثت عنهم هذه الآيات أولثك اللين يعطون من أنفسهم الوعود على القيام بأعال الإصلاح والتعمير إذا أصبحوا مسؤولين عن شيء من أعال الدولة، نإذا استلموا زمام العمل خانتهم نفوسهم الضيعيفة، نغضوا النظر عن وجوه الفساد يي حيط أهالفم، وتجاهلوا عوامل التخريب التي يدبرها أصحابها تحت قيادتهم ويستغلون أسطاءمم للوصول إلى أهدافهم السيئة.
وربا مالت بهم شهواتهم المنحرنة فاستغلوا مناصبهم لمصالدهم الخاصة، ومصالح أقاربهموأصدقائهم.
فهؤلاء الذين أخلفوا وعودهم كانوا تبل تحملهم المسؤولية في سلامة من الإثم، ومنجاة من التبعة لأنهم غير مسؤولين عن أخطاء غيرمم، وإنما واجبهم إسداء النصيحة
 منها، وامتحان كانت نتيجتهم فيه خاسرة فباءوا بعد ذلك بعقوبة التقصير في أداء الواجب.

المنافقون ـٌِ القرآن الكريـم
7- سخريتهم بـالقرآن الكريم
النص القرآني

 مَرْضِ


 بيان من نزل فيه هذا النص: هذه الآيات نزلت في المنافقين وبذلك تال جههور المسرين (") وليس لما سبب نزول . وقت نزول هنا النص: هذه الآيات قد جاءت في سياق آيات غزوة تبوك، وهي آخر آيات نزلت في المنانقين من سورة التوبة، وليس لها سبب نزول خاص، فالظاهر أنها قد نزلت بعد تبوك، وقد بينا سابقًا أن سورة التوبة هي آخر سور القرآن نزولاً. بيان النص:
 ذكرهم في آيات هذه السورة.. سورة التوبة وُمَّن يَقُولُهُ لمن هم على شاكلته في النفاق

والدعوة إليه؟
وذلك لعدم فهمهم مدلول الآيات وما تشير إليه وتُنبه عليه مما يزيد الفاهمين ها إيلنًا. وقد رد الله سبحانه عليهم بييان أن عدم استفادتهم من القرآن وعدم تأثرهم به لا يرجع إلى تصور القر آن عن التأثير في النفوس، وإنا يرجع إلى مرض في قلوبهم يمول بينهم وبين الاهتداء بهدي القرآن، بدليل أن المؤمنين استفادوا من القرآن لسلامة قلوبهم
 لعلمهم بأنها منزلة من عند الله، ولا تتضمنه من الإعجاز الذي يقوي الإيان في القلب، ومن الأحكام التكليفية التي إذا طبقها العبد زاد يقينه وتضاعف عمله الصالح، ووَهُمُ سَسْتَبْشُرُونَ هِ با تحمله في طياتها من نوز وهداية ووعد صادق.
 رِجُسًاه أي كفرًا ونفاقًا لأنهم لمُيؤمنوا بأنها منزلة من عند اله، ولم يهتدوا بإعجازها ولم يطبقوا أحكامها وإِلَّن رِجْسِهِدِه إلى كفرهم السابق بكل ما نزل من عند الهه ؤوَمَاتُوا
 على الكفر إلى الموت.

 مَرَتْتُـنِه إما عن طريق الوحي أو إخبار بعض الصحابة عنهم من يشهدون وقائعهم التي تكشفهم، أو تثاقلهم عن الحروج مع المؤمنين للجهاد، وقد مرت في هذا الكتاب

أمثلة توضح ذلك وُثُمَّ لَا يَتُوبُوسِّه لا يرجعون إلى الإيِان الصادق ووَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونِّهِ فلا يزدجرون ولا يتعظرن؟!

وتد اختلف في المراد بالشيء الذي يفتون به نقيل هو ما يشُيعه المشركون من الأكاذيب على رسول الش هِ رُوي هذا عن حذيفة


-فضل با نثة من الناس
وقيل المراد بذلك السَّنة والموعِوبهذا تال بجاهد كما أخرجه عنه ابن جرير من طريق
ابن أبي نجيح '(")
وقيل المراد بذلك الجهاد في سبيل الها، وبيذا تال تتادة كما أخرجه عنه ابن جرير من
(5)
(r)

طريق ابن أبي عروبة ، وبه قال الحسن، أخرجه عنه ابن جرير من طريت معمر '. وما رُوي عن حذيفة في سنده ضعن، إضافة إلى أن معناه يقتضي أن يكون الم الم المراد بالفتنة ما يكون سبيًا في الضهال، وسياق الآية يقتضي أن يكون المراد بالفتنة ما يكون سببّا في المداية.


أما القول بأن المراد السَّنَهُ والمِوع فليس هذا خاصَا بالمنافقين، وسيات الآية يدل على
أن الفتنة المذكورة في الآية ما يُتص بهم.
أما القول بأن المراد بالفتنة الجهاد في سبيل اله نهذا من الأمور التي تكون سببًا في
كشف نغاقهم.
我
-آنصَرَفُوأَهِ المراد بالسورة هنا ما تشتمل على ذكر صفات المنافقين وبيان أعلالفم المعنى:وإذا أنزلت سورة من القرآن يصعب على المنافقين سلعها لما تشتمل عليه من كشف حقيقتهم، وإظهار معايبهم التي يعرفونها في أنفسهم نظر بعضهم إلى بعض نظر المدهوش الو جل،ثم تغامزوا بينهم قائلين:هل يراكم من أحد من المؤمنين حتى ننصرف عن سلاعها من غير آن يشعروا بنا؟ ثم تسللوا خفية حتى لا يظهر على وجوههم شيء من ملامح الحُوف والانزعاج إذاهم استمروا في سلعها فينكشف أمرهم، لان المجرم تظهر على ملامح وجهه آثار جريمته إذا ذُكرت أمامه بالتفصيل.
 عدم فهمهم وإدراكهم لآيات الشا المتّتب على اتباعهـم لأهوائهـم المنحرفة.

Y- الثنهي عز الصالاة على المنـافقين وشهود جنـائزهم
النص القرآتي پٌ ذلك:


[التوبة: • •^].
 كَفَرُوأ بِألنَّهِ وَسُولِهِ وَمَاتُوأ وَهُمْ فَسِقُوسِ
 بيـان مـن نزل فيـه النص:
 توفي عبد الله بن أبيّ جاء ابنه عبد اله بن عبد الله إلى رسول اله قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم ساله أن يصلي عليه فتام رسول الله فقام عمر فأخذ بثوب رسول الش هِ
 إِن تَسَتَغْفِرْ هُمْ سَبُعِينَ مَّهُّهُ وسازيده على السبعين، قال: إنه منافق، قال: فصلى


(1) زاد مسلم في رواية له: قال: فترك الصلاة عليهم
 صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين رتم (Y) ص I I Y Y

وقتت تزول هذا النصى:
تبين لنا أن هذا النص قد نزل بمناسبة موت عبد اله بن أبيّ وقد قال الحافظ ابن حجر في ذلك: ذكر الواتدي ثم الحاكم في الإكليل أنه مات بعد منصرنهم من تبوك، وذلك في (1)

ذي القعدة سنة تسع وكانت مدة مرضه عشّرين يومًا ابتداؤها من ليال بقيت من شوال فيكون هذا النص قد نزل في ذلك الوقت، لان الآية الأولى نزلت وهو في مرضه

والثانية نزلت بعد موته كا في المديث السابق.
تصوير الموهِ الذني نزل فيه النص:
عندما مرض عبد الهّ بن أبّيّ مرض الموت أرسل إلى رسول اله أخرج الطبري عن طريق معمر وابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: أرسل عبدالهَ بن أبيّ ابن سلول وهو مريض إلى النبي يهود! قال: يا رسول اللا إنا أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه، فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره، فأنزل الله


ذكره ابن حجر وتال: وهذا مرسل مع ثقة رجاله ويعضده ما أخرجه الطبراني عن طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما مرض عبد اله بن أبيّ جاءه النبي تِّ قال ابن حجر: وكأن عبد الله بن أبيّ أراد بذلك دنع العار عن وللهه وعشيرته بعد موته

فأظهر الرغبة في صلاة النبي
(1)

حاله إلى أن كثف الله الغطاء عن ذلك .
وإنه اعترض عمر

 عدم الفائدة من الصلاة عليهم، لأن الاستغفار للميت هو المقصود الأعظم من الصلاة عليه، ولكن من أين فهم عمر ليس فيها ما يدل على النهي عن ذلك؟ لعله نهم ذلك من هذه الآية فقد جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك قال ابن حجر: وروى عبد بن حميد والطبري من طريق الشُعبي عن ابن عمر عن عمر قال: (أزراد رسول الله
 طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال عمر: أتصلي عليه وتد نهاك الله أن تصلي عليه؟

وقد كان عمر يعتقد أن ابن أبيّ كافر في باطن أمره، ويُهـم ذلك من توله للنبي عنه: (إنه منافقي أما صالاته عليه فيحتمل أن تكون لأنه لم ينزل عليه قبل ذلك ني عن الصلاة على المنافقين والاستغفار لمم، وهم في ظاهر الأمر مسلمون وهذا يقتضي آن يعاملوا معاملة المسلمين والها يتولى السرائر .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) فتح الباري /A/ (1) }
\end{aligned}
$$

 يستغفر له، قال ابن حجر: (أما جزم عمر بأنه منانق فجرى على ما كان يطلع عليه من
 تقدم تقريره واستصحابًا لظاهر الحكم، وللا نيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته، ومصلحة الاستنالاف لقومه ودنع المفسدة، وكان النبي أذى المشركين ويعفو ويصفح ثم أُمر بقتال المشركين فاستمر صفخه وعفوه عمن يظهر الإسلام، ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الإستئلاف وعدم التنفير عنه،ولذلك قال" لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه( فلم حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقلَّ أهل الكفر وذلّوا أُمر بمـجاهرة المنانقين و حملهم على حكم مُرٌ الحق،و لاسيا وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنانقين وغير ذلك ما أُمر فيه (1)

بمجاهر تهم، وبهذا التقرير يندفع الإشكال عـا وتع في هذه القصة بحمد اله تعالى . وتد أنكر بعض العللمه حديث الصلاة على عبد الله بن أبيّ مع اتفاق السُيخين على إخراجه، وذلك لقوله أن ظاهر الآية أنها للتسوية في عدم نفع الاستغفار لهم، لقوله تعالى في آخر الآية: خلَّبِلَّك
 وإمام الحرمين، والغزالي والداوودي أحد شراح البخاري كا ذكر ذلك الحافظ ابن

المنافقون ـٌِ القرآن الكريـم

ومكن اعترض عليه من المتأخرين رشيد رضا حيث تال: (اولكن حديث معارضة عمر
بطريقيه مشكل ومضطرب من وجوه:
1 - جعل الصهلاة على ابن أبيّ سببا لنزول آية النهي، وسياق القرآن صريح في أنها
نزلت في سغر غزوة تبوك سنة ثُمان، وإنا مات ابن أبيّ في السنة التي بعدها.
r- قول عمر للنبي
هذه الصالة سابق لموت ابن أبيّ، وقوله بعده فصلى عليه رسول الله
 ץ- توله إنه (اقال إن الله تعالى خيره في الاستغفار فم وعدمه، إنى يظهر التخيير لو كانت الآية كا ذكر في الحديث ولم يكن فيها بقيتها أي التصريح بأنه لن يغفر الله لمم بسبب كفرهم وأن الهَ لا يهدي القوم الفاسقين، ومن ثَمَّ كان المتبادر من (أو) فيها أنها للتسوية بين ما بعدها وما قبلها لا للتخير، وبه فسرها المحققون كا فهمها عمر واستشكلوا الحديث إذ لا يعقل أن يكون فهم عمر أو غيره أصح من فهم رسول اله

§ - التعارض بين رواية ((فلو أعلم أنني لو زدت على السبعين غُفر له لزدت عليها")
ورواية (وسأزيد على السبعين").

- التعارض بين إعطائه (اتميصه لابنه لتكفينه نيه وحديث جابر: إخراجه لابن أبيّ من تبره وإلباسه قميصه.

7- إذا أمكن أن تكون الصلاة على ابن أبيّ قبل نزول النهي عن الصلاة عليهم فلا


(1)

- يغفر لمم

وهذا تول خاطئ وتُاسر على رد السنة النبوية الصحيحة بسبب شبهات بسيطة عارضة، ولو سلكنا هذه الطريقة لفقدنا الثقة بـا ورد إلينا من السنة النبوية الصحيحة، ألما الما الوجوه التي ذكرها فالجواب عليها أن نقول:
ا- الوجه الأول مبنيٌ على مقدمتين ونتيجة، المقدمة الأولى هي أن آية النهي عن الصلاة على المنافقين قد نزلت في سفر غزوة تبوك كا يدل على ذلك سياق القرآن،وغزوة تبوك في السنة الثامنة، والمقدمة الثانية هي أن موت ابن أبيٌ كان بعد ذلك بسنة هي أن نزول الآية سابت على موت ابن أبيّ فكيف تُجعل الصلاة عليه سببًا في نزولما؟ والجواب أن نقول إن المقدمة الأولى مبنية على خطأين: الأول اعتباره أن هذه الآية قد نزلت في سفر غزوة تبوك بناء على دلالة السياق، ووجه الحطأ في ذلك أنه ليس كل آيات المنافقين التي نزلت في سياق آيات غزوة تبوك تد نزلت في تلك الغزوة بل منها ما نزل
 تفسيرها مع أنها في السياق بين آيات غزوة تبوك، فدلالة السياق لا تحدد وقت النزول، بل يستأنس بذلك فيا إذا لم يكن للآية سبب نزول صحيح، أما إذا كان لها سبب نزول صحيح كالآية التي معنا فإنه يؤخذ به ولا يؤخذ بدلالة السياق، لأن النبي هِ
 تقدمتها في النزول كها هوَ معروف..أما الخطا الثاني نهو توله إن غزوة تبوك في السنة الثامنة،ولم أجد أحدًا تال بذلك وإنما المعروف أنها في شهر رجب من السنة التاسعة كما

مضى، ،وقوله في المتدمة الثانية إن موت ابن أبيّ كان في السنة التي بعدها مبنيٌّ على خطنه في تحديد وقت غزوة تبوك، ولكن هذا الخطا لا أثر له في دليله لو سلم من الخطا الأول، إذ أن غزوة تبوك على أي حال تد سبقت موت عبد الهّ بن أبيّ حيث قد كان موني التقدة من السنة التاسعة كا سبق.
Y- والوجه الثاني مبنيٌ على خطنه في نهم معنى الصلاة في قول عمر (وقد نهاك ربك أن تصلي عليها فاستشكل كون النهي عن الصلاة على المنافنين سابقًا للصلاة على ابن أبيَ
 الصلاة عليه.
والجواب على ذلك أن يقال: إن التُبير بالصهلاة في كلام عمر السابق فيه تِجوُز، فالمراد بالصلاة فيه الاستنفار كا جاء في رواية أخرى للبخاري عن عبد الهّ بن عمر أن عمر قال: (تصلي عليه وهو منافق وقد ناك الشه أن تستغفر فم؟؟) وكا سبق في رواية الطبري

 (1)
 فتيبن لنا من هذه الروايات أن المراد بالصلاة في كلام عمر في الرواية الأولى
 وin
 نكيف تصلي علبه

ب- والوجه الثالث مبني على أن آخر الآية وهو قوله تعالى: هُذَّلِلَكَ بِأَّهُمُ كَفَرُواً

 بعض العلله على إنكار الخديث، وقد أورد ابن حجر أقوال العلمها في الرد على هذه
 تد نزل متراخيّا عن أولا، قال: (اولذلك اتتصر النبي وذكر السبعين، فلما وقعت القصة المذكورة كشف الس عنهم الغطاء فضضحهم على رؤوس
. الملأ، ونادى عليهم بأنهم كفروا باله ورسولها (1) وما توصل إليه ابن حجر من ذلك هو الذي يمكن أن يرتفع به الإشكال، إذ لا يعقل أن يفهم النبي عليه صدر الآية نهم منه احتلال التخيير، وكان لا يخيَّ بين أمرين إلاَّ اختار أيسرهما وأنفعها لأمته.
₹ - نهمه التعارض بين رواية (انلو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت
عليها)" ورواية (وسأزيد على السبعين") .

والجـــواب أن لا تعارض بين الروايتين فالرواية الأولى مفسرة للثانية، فهي تبين أن النبي
 في الوجه السادس، وورود الحديث بعدة روايات غختلة في المعنى لا يقتضي رده إذ لو

$$
\text { (1) المرجع السابق ^/ } 1
$$

المنافقون يٌ القرآن الكريـم
فعلنا ذلك لرددنا كثيرًا من الأحاديث النبوية التي وردت على هذا الشكل، والسبب في اختلاف الروايات أن بعض رواة المديث يروونه بالمعنى، وقد لا يروون كلام النبي
 الحديث قال كلتا المملتين السابقتين، فروى بعض الرواة إحداهما وروى البعض الآخر
الأخرى.

0- ذكر في الوجه الخلامس التعارض بين رواية الشُيخين (افسأله أن يعطيه تميصه

فأخر جه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه تميصهه|"(1). والجواب أنه لا تعارض بين الروايتين وإنها في رواية مسلم زيادة بيان للوقت والمكان الذي أعطاه فيه تميصه، ولا يلزم من إعطائه إياه أن يسلمه إياه بيده.
7 - وملخص الوجه السادس أن اله سبحانه قد أخبر بأنه لن يغفر للمنافقين، قبل أن يصلي النبي والمواب أن صلاته عليه لا لـصول المنفرة له فيا يظهر، وإنا هي لمصلحة الدعوة الإسالمية آنذاك، فإن في الصلاة عليه تأليفًا لقومه لسيادته فيهم وجبرًا لقلب ولده عبداله، ولم يكن تد نزل على النبي الصلاة عليه لتلك المصلحة، كا ترك قتله قبلَ ذلك لنفس المصلحة إذ لم يؤمر بقتل المنافقين، وقد كان ابن أبيّ مظهرًا الإيحان نلو ترك النبي قومه لاعتقاد بعضهم بإيلنه، نإِن في الصلاة عليه تأليفًا لقومه ودرءًا لما قد يحدث من الفتنة بسبب ترك الصلاة عليه، فإن من تومه من لا يزال يحترمه ويكبره حتى مات، وما
(1) صحتيح مسلم، كتاب صفات المنافقين رتم (Y) ص • \& Y.

 قتادة قال بعدما ذكر خبر استغفار النبي الْ نبي الة عليه- وإني لأرجو أن يسلم به ألف من تومهـ"1(1).

بيان معنى النص:


 قال أبو السعود: وتصويره بصورة الأمر للمبالغة في بيان استوائها، كأنه عليه الصلاة والسلام أُمر بامتحان الحال بان يستغفر تارة ويترك أخرى ليظهر لـ له جلية الأمر كا ما مر في

(r)

و (أو) في الآية قيل إنها للتسوية أي سواء عليهم استغفارك لمم وعدمه ". .


والراجح أنها للتـوية في عدم نفع الاستنغفار لمم لتوله تعالى في آخر الآية وذَّلِكلَ


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




المنافقون ـِـ القرآن الكريـم
الآية كا سبق ترجيح ذلك في تصوير الموقف، فلل نزل آخر الآية تبين أن (أو) في الآية ليست للتخير
 التحديد وإنـا هــو مبالغة في الكثرة فالمعنى مهه الستتغفرت لمم فلن ينفر اله لمم، وخُص (1) هذا العدد بالذكر لأنه جارٍ بجرى المثل في كلام العرب للتكيّير
 سببية،أي امتنَعت المغفرة لم بسبب كفرهم باله ورسوله.
 الإسلام إلى سلوك الطريق المستقيم وإن استغفر هم رسول الله أراد اله خلاله لن يملك أحد هدايته.
 للمنافقين كا هو واضح من سبب النزول، والخطاب في الآية للنبي على أحد مات من المنافقين صلاة الجلنازة أبذّا، ولا تتف على تبره للدفن أو للزيارة.
 كفروا باله ورسوله في حياتهم ولا زالوا على ذلك حتى ماتوا وهم غير ملتزمين بأحكام الإسلامه ومن كانت هذه حاله فإنه لا ينغعه الدعاء ولا الاستغفار وإِنَّ آلَّلَّ لَا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَبِلَكَ لِمَن يَشَآءُ هُ [النساء: ^؟ ].

 تنبيه المؤمنين إلى أن لا يغتروا بصاحب المال وابلماه فيصلوا على جنازته إذا مات وهو منافق.

## واقِع المجتمـ الإسلامي يٌ ضوء هنذا النص:

في هذه الآيات نهى الشه سبحانه عن الصلاة على المنافتين، وبين أن الاستغفار فـم لا ينغعهم لانهم تد كفروا باله ورسوله وماتوا على ذلك، فكان جزاواؤمم الخلود في النا


 يرجون دخول الجنة بدعوات غيرهم، وإنما ينفع الاستغنار من مات على الإيمان، لأنه
 البشري على الانحراف عنه بعض الثيء، فإذا أراد الشّ له الخير شمله بعفوه ور متهن.

 نفاقه كما رُوي عن حذيفة
 إلِيَّ فرآني وأنا جالس نعرف فرجع البيَّ فتال: يا حذيفة أنشدكُ الش أمن القوم أنا؟ قلت:




المنافقون وٌ القرآن الكريـم $\qquad$ 7.7

ولقد أهمل كثير من المسلمين بعد ذلك هذا الـكمم، فصاروا يصلون على كل من أظهر الإسلام ولو كانوا يعلمون كفره، إما جهلاَ بالحكم أو مداراة لأهل الميت وعشيرته، أو للمجتمع فيا إذا كان الميت زعيمّا له أنصاره ومؤيدوه من هم على شاكلته في النفاق أو من ضعفاء الإيـان.


## 1- هجِل صمْات المنـا

من دراسة آيات المنانقين وتاريغهم في عصر الرسول أوصانهم البارزة ما يأتي: 1- أنهم توم لم يرتضوا الإسلام دينًا ولا الكفر الصريح مبدأ فكانوا مذبذبين بين


 Y- يأخذون من الدين ما سهل عليهم، ويتقاعسون عن تنفيذ ما يشق عليهم تنفيذه، كشهود صلاة العشاء والفجر في المسجد، وإذا أدوا شينًّا من العبادات فإنظا يستكرهون

 [النساء:Yצ1][
r- يقولون ما لا يفعلون، فينطقون بالكلام المعسول بينز يضمرون الكيد والمكر




ع - قلوبهم تاسية وعقوفم تاصرة فلا يتاثثرون بالقيم الإنسانية النيلة والمثل العليا



$$
\text { أَهْوَآَهُهُمُهَ[عمد: } 17 \text { ]. }
$$

ه- أفقهم ضيق ونظراتهم حدودة نهم يكرهون اللهاجرين إلم بلادهم من المؤمنين

 يَفْقَهُونهُ [المانقون: :V].
Y- فصحاء شجعان في السلم، نإذا جد البِد وجاء دور العمل استخفوا بأنفسهم




v يتحاكمون إلى الطواغيت الذين يُقتون فم رغباتهم في ظلم الآخرين، ولا



[النساء:•7].

 الآية [المائدة: 1٪] نالمسارعة في الكُر هي في تقديم المنانفين الخدمات للكفار .
والاضطراب في صفوفهم وعملوا على تفكيك وحدتهم، وتفتيت قوتهم ولَوْ خَرَجُوا

 - - يـيأسون من رمة الله وينقطع أملهم في نصره، ويلجأون في طلب النصر اللى أعداء الله ويعتمدون على القوى الحسية وحدها في وزن القوى المتقابلة في الميدان وإِذْ

 11 - يلاحظون في موقفهم من الجهاد المكاسب الدنيوية، فإذا أمَّلوا بها أقدموا عليه



| I - يغتنمون الفرص المناسبة للطعن في دعاة الإسلام المخلصين، وتشويه سمتههم



با - ينتنمون الفرص لإثارة الثبهات حول الإسلام ليزعزعوا إيهان المؤمنين به

§ 1- يكاولون إفساد المجتمع الإسالمي عن طريق تيسير سبل الفساد التي تحطم

 زَحِيدٌه(النور: سץ].


 تُدَر لَا تُجَاورُونَكَ فِيهَ إِلًا قَلِيلًا

فالمنافقون سبب أساسي في مصائب الأمة الكبرى، ومن ذلك سفور النساء وعدم التزامهن بالحجاب، حيث كانت بداية السفور في كل بلد من فتيات قد هيمنت عليهن المبادئ الكانرة وظللن على انتسابن للإسلام، فشُجع بعضهن بعضًا حتى خرجن متحديات الدين مستهزئات بالمتمسكين به، فاجتمع حولن من هن على شاكلتهن في النفاق وضعيفات الإيهان، حتى أصبح السفور ظاهرة اجتلعية مالونة، وأصبح الحجاب الإسلامي مستنكرًا تحارب من أجله المؤمنات الملتزمات.
10 - يكاربون الإسلام عن طريق التسمي به والدعوة إليه ؤوَمِنَ الكَّاسِ مَن يَقُولُ
 ا 17 لا يهمهم إلاَّ مصالههم الذاتية ولا يتورعون عن إحداث الضرر بغيرهم







1^- يقبضون أيديهم فلا ينفقون المال في الحقوق الواجبة وَهُمُّ ُلَّنِينَ يَوُولُونَ لَا


 النفاق بغض الانصصار" [أخرجه الشيخان] "" وفي غير بجتمع الصحابة ينطبت الحكم على حب المؤمنين المتمسكين وبغضهم، وإنَّ الظهر علامات التمسك بالإسلام الدعوة إلى الشّ تعالى، وإذا نظرنا إلى المجتمع المعاصر الذي يضم منافقين من غتلف الطبقات، نجد أنهم يكرهون الدعاة وييغضونم ويكيدون لمم، بينا نجد المؤمنين الصادقين يكيونم ويشدون من أزرهم. ومنها ما هو عام في جميع المنانتين كتوله يعر فون با تيتهم لعنة، وطعامهم مبة، وغنيمتهم غلول (") ولا يقربون المساجد إلاَّا

 (Y) الغلول هو الميانتة في المننم والسرتة من الغنيمة قبل القسمة، كا ذكر ابن الأثير في النهاية.
 صخب بالنهار (1). ذكره الميئمي في بجمع الزوائد وتال: رواه أمد والبزار وفيه عبد اللك (8)

ابن قدامة الجمحي وئثه يميى بن معين وغيره وضعفه الدارتطني وغيره ". ومن أبرز خصال النفاق العامة الكذب في الخديث وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة، وقد سبت بيان هذه الـحصال، وكون هذه الصفات من صفات المنافتين مكمول على أهنا من السلوك الظاهر المنحرف المغاير لـا يجب أن يكون عليه اعتقاد المؤمن بقلبه، وهذه أمثلة للسلوك المنحرف يفهم منها أن الانحراف في السلوك بكل جزئياته داخل في النفاق العملي.
وهذه الصفات وغيرها من مساوئ الأخلاق تعتبر طبيعية بالنسبة للكافر الذي يظهر الإسلام نفاقًا، لأنها موجهة من اعتقاده الباطني نهي بالنسبا والباطن، وإنا النفاق بالنسبة له يكون في إظهار الأعمال الصالـة الـة، لكنها إذا صدرت من من المؤمن فإنها مناقضة لاعتقاده الباطني نهي بالنسبة له من النفاق العملي.

## * * *

(1) (1) المجر الترك والإعراض أي لا يأتون المساجد إلاًّ وتلوبهم معرضة، ذكره ابن الأثير في النهاية.




## r- أثْر المنـافقين في المجتمع الإسلامي

عندما يغلب الموى الجلمح على النفس وتتحكم فيها غرائزمها المنحرنة لا تستطيع أن تتحكم في تصرفاتها بوحي من عقلها السليه، بل تغطي على عقلها نوازع الموى المنحرف وجواذب الشهوات الجاعة، فلا يصبح المبتلى بهذا المرض صاحب عقل سليمّ ولي وإن كان كان قبل ذلك يعرف بين الناس برجاحة العقل وسداد الرأي. فمن الناس من يستهويه المنصب والرئاسة فيرتفع بنفسه عن أن يؤمن بفكرة يكون
 ولو استلزم الأمر أن يستخدم في سبيل ذلك الوسائل المستهجنة، ويغطي على عتله هنا

المدف الفاسد فلا يفكر في مصلحة أمته ومستقبلها تفكيرًا سليّا.
ومن الناس من ياكل تلبه الحسد لصاحب الفكرة التي تسود المجتمع ويُقبل الناس على اعتناقها، فينصب نفسه لعداوته وعاولة تفريق الناس عنه، ولا يتورع عن أن يها ياجم هذه الفكرة ويختلت لما العيوب والنقائص، وإن كان في قرارة نفسه مؤمنًا بها ويتمنى أن لو كان صاحبها.

ومن الناس من تستهويه الشهوات البهيمية فيستجيب لما وتعميه عن إدراك نور
 فهؤلاء المرضى جييعا لا يشعرون بأنه بعملهم هذا مفسدون في الأرضا يعتبرون عملهم هذا هو عين الإصلاح، وأن ما نصبوا أنفسهم لمحاربته هو الفساد في

لَفَسَدَتِ آلسَّمَوْوِتـُ وَاَلَأَزْضُهُ [المؤمنونون: VI].

والمنافقون في كل أمة وفي كل عصر هم من جملة المفسدين في الأرض، بل هم أعظم المفسدين، وإفسادهم من النوع الذي يكتاج علاجه إلى مقاومة قوية وجهد متواصل. فالنفاق إفساد في الأرض من الناحية الفكرية لأن التذبذب بين الطوائف المختلفة في الاتجاه يجعل الأمور الجدية عحلا للعب والمزل، ويكول بين أصحابه وبين التفكير في البحث عن الحق والاهتداء إليه، لأن الفكرة التي تستولي على عقوهم دائّا هي إمكان متّدرتهم على كسب رضا تلك الطواثف المختلفة، فلا يستطيعون بعد ذلك أن يفكروا في معرفة الحق لأن الفكرة التي تهيمن عليهم هي محاولة إرضاء المخالفين لهم في المتتقد، والبراعة في تغطية معتقدهم الحقيقي.
 الإسلام وعاولة نهم دعوته، لأن من أهم ما يُيب الناس الما المى الإسلام هو مو ما يرونـه مـن سلوك أتباعه المتمسكين بتعاليمه السامية، وما حدث من انتشار الإسلام بين الأعـاجم في عهد الفتح الإسلامي يشهد لذلك، لان الأعاجم لا يفهمون القرآن ولا يدركون الِ حقيقـة



 الكفار على هذا السلوك المنحرف وهم كن يتتسبون إلى الإسلام رغبوا عنه، ولم يفكروا في تفهمه والدخول فيه.

ويتضاعف إفساد المنـانقين إذا كــنوا مــن يتــسب إلى العلـم بالإسـلام ويتخـصص بدراسة علومه، لأنهم سيتخذون من التظاهر بالدعوة إلى الإسام وتعليم علومـه وسـيلة

لتغطية نواياهم السيئة نحو هلم الإسلام وتضليل المسلمين، فيحاولون إثارة الشُبهات في نصوص الإسلام، ويجادلون العلماء المؤمنين بالباطل ليثيروا الشُكوك حولمم وينتزعوا ثقة

المؤهنين بهم•
وقد حذر النبي

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح (1)
وأخرجه الفريابي عن أبي عثهان قال سمعت عمر بن الخطاب وهو على منبر رسول اله هِ المنافق العليم قيل: وكيف يكون المنافق العليم؟ قال: عالم اللسان جاهل القلب

- والعمل
 أخرج الدارمي تال أخبرنا عحمد بن عيينة أنا علي هو ابن مسهر عن أبي إسحاق عن الشُعبي عن زياد بن حُدير قال تال لي عمر: تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا، قال: عهدمه زلة عالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأثمة المضلين (r) والنفاق إفساد في الأرض من الناحية الاجت|عية، لأن المنانقين لا يتحلون بالإيحان اللي يمنع صاحبه من الوقوع في المرائم والاستهانة بمكارم الأخلاق، فإذا شاع هذا السلوك المنحرف في المجتمع اختل نظامه وأصبح المنكر فيه معروفًا والمعروف فيه منكرًا.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) صفة المنانق ص }
\end{aligned}
$$

وكون المنافقين ينتسبون إلى الإسلام يهيئ فم الجو الملانم للإفساد في المُجتمع الصالح، لانهم يغتلطون مع المؤمنين اختلاطًا كاملا، فلا يمكن التحرز منهم ولا تهيئة الجو الصالح لتربية المؤمنين، لأن ما يكاوله دعاة الإسلام من بذل إلجهد والوقت الطويل في غرس العقيدة الصحيحة وتوثيق عرى الإيلان في النفوس وبناء المتمع الصالح قد يضعففه عمل المنافقين في الإنساد، فالهدم أسرع تأثيرًا وأسهل من البناء، لأن الهدم يلبي نداء الغرانز التي جُبل الإنسان عليها بينها البناء يقارعها، فمواجهة نداء الهدم تحتاج إلى نفوس قوية معمورة بالإيلان.

ونظرًا لما للمنافقين من أثر سيء في المجتمع كان حكم الإسلام في المرتدين أن يقتلوا حتى يتطهر المجتمع منهم، وإن من أهم الحطوات التي ييب اتخاذها في سبيل تكوين ججتمع صالح هي محاولة إياد البيئة الصالحة التي يتربى فيها المؤمنون، ثم القيام بالرقابة التامة على أفراد هذه البيئة لتطهيرها من عناصر الإفساد.

والنفاق إفساد في الأرض من الناحية السياسية، لأن عمران الأرض لا يمكن أن يتحقق إلاَّ بقيام الدولة الإسلامية التي تنفذ شرع اله في الأرض، فإذ وُجد المنافقون في رعية هذه الدولة أصبحت في خطر عظيم لأنهم يتظاهرون بمحبتها والتفاني في خدمتها، تم يخونونا في أحرج المواقف وينقلون أسرارها إلى أعدائها، فالمنانقون يكرهون قيام الدولة الإسلامية لأنها تحول بينهم وبين تنفيذ ما يحارلونه من إفساد في بجال الشبهات

ووجود المنافقين في بُتمع الإسلام من أكـبر العوامـل التـي تُقـوِّض دعـانم الدولــة الإسلامية، لأنه يوجد فيهم غالبّا من تتوانر فيهم مؤهلات الزعامة، فلا يتردد المسلمون


ينحرف سير الدعوة الإسلامية وتسود الفوضى في المجتمع لأنهم سيستغلون ما في أيديهم مـن الــسلطة لتحقيـق منــانهـم الشخـصية، وتنفيـن خططــتهم الحبيئـة ضــد الإســلام والمسلمين، وسيقربون منهم ضعفاء الإيان والمنافقين من أمثالمم، ويسندون إليهم الأمور المهمة، ويبعدون من يتوسمون فيه توة الإيـيان والثبات على الدين، لأنه لا يسير معهــم في تنفيذ غُططاتهم التي يدبرونها ضد المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، بل يكـشف عـن ألاعيبهم وعن وجوه الضعف في إدارتهم.

وإذا وجد تحت إدارتهم من يكاول الإصلاح ويعمل بإخلاص لدينه وأمته عملوا على تحطيمه والقضاء على سلطانه بمختلف الوسائل الدنيئة.. بمضايقته وحرمانه من المنافع المادية، وإلصاق التهم الكاذبة به وغير ذلك.

والمنافق جريء على الظلم والتدمير لأنه يفقد الوازع الديني الذي يأمره بالخير وينهاه عن الشر، فإذا وصل إلى مركز كبير في الدولة الإسلامية بدأ بالعبث والإفساد في الأرض بشكل منظم بطيء، بحيث لا يلفت أنظار الناس إليه كالسوس الذي ينخر في المسمم حتى يتركه هيكلاً متداعيًا لا روح فيه، فالمنافق ينخر في جسم الأمة شيئًا فشينًا حتى يقضي على كيانها، وتبقى مبادؤها أفكارًا خيالية بعيدة عن الواتع، لأن الذين يؤمنون بها ويستطيعون تطبيقها قل أبعِدواعن المراكز الحساسة في الدولة.

وعندما يكون عدو المؤمنين رجلاً كانرًا تد أعلن كفره فإن المؤمنين جميعا يدركون عداوته ويتكتلون ضده، وأي فرد منهم يتعاون معه يُتهم بالحيانة، أما حين يكون منافـا فإنه لا يدرك عداوته وخطره على الأهة إلألا القليل من المسلمين، وهم أصحاب الوع الكامل، ولا يتصدى لحربه إلاَّ الذين جمعوا بين الوعي الكامل والإيمان القوي، أما بقية المسلمين فنانم قد ينخدعون بالمظاهر ويشغلهم التمتع بالوعود الكاذبة، والبري وراء


الدعايات الجوفاء عن النظر والتأمل والنقد الهادف، والاستشهاد بالماضي على الحاضر، ثم بين عشية وضحاها يصبح الأمر قد انفلت من أيدي المؤمنين، وأخذ المنافقون حريتهم الكاملة في تنفيذ غخططتهم للإنساد في الأرض. وحينه يتولى المنانق السلطة على المسلمين ويُعمل يده في المخلصين منهم قتلاً وتشريدًا
 والمسلمين، وإما عالم بذلك ولكنه يداجيه لمصلحته الخاصة دفنا لشُره أو رجاء غليره، ومن هنا كان المنانقون أخطر على الأمة الإسلامية نيا إذا تولوا السلطة عليها ما إذا تولاها الكفار.

ولقد حاول المنافقون القضاء على دولة الإسلام في عهد النبي ذلك رغم محاولتهم بشتى الوسائل إيماد الفرقة بين المسلمين، كا تبين لنا من خلال هذا الكتاب مع أن دولة الإسلام في تلك الفترة كانت ضعيفة في مبدأ أمرها، وأعداؤها عحيطون بها من كل جانب.
وإنال لم ينجحوا في التضاء على دولة الإسلام آنذاك لأمور ثلائة: 1 - أن الوحي كان ينزل بفضيحتهم وكشف حقيقتهم، فيحبط بذلك مساعيهم في الكيد للإسلام والمسلمين.
Y و- وجود الإدارة الحازمة الحكيمة من النبي الدولة الفتية بين أكوام من الأشواك والعقبات الشاقة، وأن يخلصها بفضل حكمته وسياسته من مشكلات صعبة ومواتف خطيرة، كان أعداؤها يحاولون دائًا أن يوقعوها في خخالبها.

ץ- تُتع الصحابة نَّ وسدّا منيعًا يمول بين أعدائهم وبين محاولة تفريقهم عن النبي

وقد مر علينا في هذا الكتاب أمثلة توضح هذه الأمور الثلالثة.

ويقي الثاني والثالث، وقد أصبح كيد المنافقين بعد ذلـك يتوقــــ أثــره عــلى قـوة تـــــك
المؤمنين بهذين الأمرين أو ضعفه.

وقد ظهر مفعول سلاحهم الــــي يوجهونـه لــدم كيـان الـــؤمنين وتـــويض دعـانم دولتهم عندما تلَّت فيهم الإزادة القوية وضعف إيلنمّ بدينهم وذلك في النكبات الكثيرة التي مرت بها دولة الإسلام، والتي أفضتت إلى زوالما، وفي الفوضى الحلقيـة التـي عمـت كثيرّا من المجتمعات الإسلامية.

وسأكتفي بذكر مثلين للآثّار السيئة جرها المنافقون على الدولة الإسلامية بعـد مـوت
النبي قامت على يد العثم|نيين.
 هذه الثورة عبد اله بن سبأ، وهو يهودي أظهر الإسلام نفاقًا ليصل إلى أغراضه المدامة في تفريق المسلمين إلى أحزاب متعارضة وهدم الملافة الإسلامية، ولذا الهدف طاف في بلاد الإسالم وأخذ ينفث فيها سـمومه القاتلـة، وكانــت بـاكورة عملـه في المـدم هـي إبـارة المسلمين على عثّان فكوَّن له فيها أنصارًا، ثم انتقل إلى الشام فمنعه من التأثير في أهلها سياسة معاوية الحازمة屋 كبيرًا من أهلها، ولما تم له ما أراد من تأليب الناس عـلى الـليفــة، بـدأ الـــورة مـن هنـاك نخرج من مصر ومعه من تأثر به من أهلها بعلما اتفق مع أهـل العـراق عـلى الحـــروج في

وقت محدد، فلما وصلوا إلى المدينة حاولوا أن يستميلو| عليّا وطلحة والزبير فلم يفلحـوا
 يستجيب لمطالبهم في خلع نفسه من الحلانة" (1)
وقد أخبر النبي الذين سيثورون عليه هم من المنافقين، وذلك فيا أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو المغيرة تال حدثنا الوليد بن سليلن قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير عفان فأقبل عليه رسول اله فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وتال: يا عثّان إن اله عز وجل عسى أن يلبسك تميصًا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، يا عثّلن إن اله عسى أن يلبسك تميصًا فإن أرادك المنافقون على خلعه نلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثلاً، فقلت لها يا أم المؤمنين فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته والله نا ذكرته، قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرض باللّي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين: اكتبي لي به فكتبت إليه به .$^{(r)}{ }^{(1)}$

وهؤلاء الذين ثاروا على عئمان اليهودي الذي أسلم نفاقًا، وفيهم منافقون في العمل كابناء الصحابة الذين شاركوا في الفتنة، حيث وتعوا ين الكذب والحيانة وأظهروا الإصلاح وهم يريدون إزالة الخليفة، حتى اعتدوا عليه بالقتل بعد ذلك فنتقوا فتقًا ظهرت آثاره السيئة في تفريت المسلمين.


ولم يكتف ابن سبا بهذا القدر من مكاولة هدم الحلانــة الإسـلامية وإـــارة النــزاع بـين المؤمنين، بل أصبح يتابع الحلقات التي بدأها بمقتل عثمان الصحابة كلل تقاربوا وأوشكوا على الاتفاق واجتل| الكلمة، ومن ذلك إشعاله نار الفتنة بين الصحابة يوم الجمل بعدما تصالحوا، حتى تامت الحرب بينهم بسببه هو وشيعته مـن
. الثوار
وهكذا أنجز ابن سبأ هذه الإنجازات الضخمة من أعمال الهـدم والإفـساد في خــلال سنوات قلائل، وكان العامـل الأول في نجاحـه هـو تـستره بالنفـاق، إضـانة إلى ضـعف

الحواجز الواقية التي تحول بين المؤمنين وتسرب مثل هذه السموم إلى بتمعهم. أما المثل الثاني: فهو ما قام به المنانقون في العصر الحديث من هدم الـلالافة الإسلامية، ومن أبرز هؤلاء المنانقين طائفة [الدونمة] وهم يهود أظهروا الإسلام نفاقًا، ويبدأ تـاريخ هذه الطائفة في الأنـدلس، حيـث كــان اليهـود يعيـشون هنـاك تحـت الـكــم الإسـلامي ويتمتعون بكامل حريتهم الدينية، ولما سـقطت الأنـدلس في أيـدي الأسـبان عــام سـبعة وتسعين وثُلنائة تعرض اليهود لاضطهاد النصارى واضطروا لمغـادرة الـبلاد، وكـان أن استقرت طائفة كبيرة منهم في تركيا، التي كانـت آنـذاك تحـت ســلطان العثمانيـين، وعـلى التحديل استقروا في مدينة [سلانيك] القريبة من حدود اليونان يومها، وهي اليـوم جـزء من بلاد اليونان.

وبعد مائتي سنة تقريبًا من نزوحهم هاجر أحدهم وهو [سباتاي ساوي] إلى فلسطين
 المقدس خلال رحلته، وأنـه المـسيح المنتظـر وأسـس المـذهب الــبتي الجلديـد، فألقـت

السلطات القبض عليه بتههمة الدجل وادعاء النبوة فراوغ تُلــصّا مـن العقــاب، وأخــيرّا أعلن إسلامه وتبعه طائفة كبيرة من اليهود، اشتهروا باسم [الدونمة] وأصبحوا يكتفظون
 أمين يالمان] اسمه الحقيقي [شالامون]. كا احتفظوا بأعيادهم وتقاليدهم الحناصة. وتد مكنهم ضعف المسلمين وجهلهم بتعاليم دينهم من الوصول إلى مراكز كبيرة في دولة الإسلام، حتى إن بعضهم بلغ مرتبة الوزارة أكثر من مرة، وشكلوا لهم تنظيكا سياسيّاً خدموا به إخوانهم من اليهود الذين يكاولون دائزً أن يقضوا على دولة الإسلام؛ فكانوا ينقلون أسرار العثلمنيين إلى أعدائهم من الأوروبيين، وأخيرًا استطاعوا أن يتسلموا
 وأن يُّدموا بكل وقاحة ونذالة على إلغاء الملافة الإسلامية، التي احتضنتهم وضمنت (1)

وهكذا عرفنا من هذين المثلين كيف أن المنافقين تد حاولوا بكل ما أوتوا من قوة وحيلة أن يقضوا على دولة الإسلام، منذ نشؤها، وقد فشلوا في ذلك في أول الإسلام، وإن كانوا تد أحدثوا أضرارًا بالغة في المؤمنين ولكنهم نجحوا أخيرًا فلم تقم للإسلام دولة واحدة منذ أن سقطت الخلافة العثُمنية على أيديهم حتى الآن.

## * * *

(1) يراجع في أخبار هذه الطائفة: كتاب [ [يود الدونمه] لمصطفى طوران، ترجهة كــال خوجـه ويراجـع
 الفكري" لمحد جهلال كشُ [صج7ب].

## r- حكم الإسلام فْي المنـافقين

عرفنا أن النفاق في العقيدة نوع من الكفر، فإذا أخفى المنافق كفره كان معصوم الدم بجا أظهر من الإيلان والشه يتولى السرائر؛ أما حين يظهر كفره فإنه يكون مرتدًا عن الإسلام، والمرتد حكمه في الإسلام القتل لقول رسول الله حِّ لا إله إلاً الهُ وأني رسول اله إلاَّإِحدى نلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق (1)
. لدينه التارك للجج|عة)، أخرجه الشيخان
والمنافق إذا أظهر الكفر كان في الظاهر مفارقًا لدينه الذي أظهره قبل ذلك، فلهذا كان
داخلاً في هذا الحكم.
وقد اختلف الفقهاء في قبول توبة المنافق الذي أصبح بعد عصر صدر الإسلام يسمى
[الزنديق] (r)" أقلى اله:
 - 17 ] والزنديق لا تظهر منه علامة تبين رجوعه وتوبته، لأنه كان مظهرًا الإسلام قبل ذلك فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه تبلها من إظهار الإسلام.







 أهبحت بعد ذلك تطلق على كل من أظهر الإسلام نفاتًا.

المنافقون يو القرآن الكريم
وقال بعض أصحاب هذا القول:إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة. ثانيًا: تقبل توبته إذا جاء تائبّا بغير طلب، ولا تقبـل إذا ظهـر أمـره ولم يتـب إلاَّ بعـد ظهور أمره.
ثالثًا: تقبل توبته إذا تاب لأول مرة فإن تكررت ردته لم تقبل منه. رابعا: تقبل توبته إذا لم يكن داعيًا إلى الضلال، نإن كان داعيًا إلى ضلالة لم تقبل منه. خامسًا: تقبل توبته مطلقًا لعموم الأدلة الدالة على قبول توبة المرتد وتُقول الله تعالى في

 بالشهادتين، مع إخبار اله تعالى بكفرهم باطنّا، وقيـامهـم بـبعض التـصرفات التـي تبـين - كفرهم

وهذا هو الراجح لما ذُكر ولان كل من تاب بعد الردة تكون توبته مقبولة في الإسـلام من غير بحث عن باطن أمره، لأن علم السرائر عند الل تعالى، نكذلك المنافق تقبل توبتـه وليس لنا إلاَّ ظاهر أمره.
أما ما استدل به القائلون بعدم قبول توبته من أنه لا يتبين أمره بعد التوبة والله يقـول:
 لا يعتبر له حكم المرتد إلاًّا إذا صدر منه ما يبين كفره، فالإصـلاح والبيـان بالنـسبة لـه أن يترك الحال التي من أجلها حكمنا بردته، ويعود إلى الالتزام بتطبيق الإسلام ولـو ظـاهرًا



وهنا يرد سؤال مهم وهو لماذا أبقى النبي
من بعضهم ما يظهر كفره؟
والمواب عن ذلك أن المنافقين في عهد النبي ما يتبين به كفرهم ويظهرون التوبة فليس هناك ما يسوغ قتلهم والحالة هذه، لأن تنفيذ الأحكام الشُرعية يكون حسب الظاهر، فإذا تلفظ المسلم بالشهادتين حقن بذلك دمه

وماله، أما السرائر فعلمها عند اله عز وجل والحساب عليها يكون في الآخرة. ولقد كان النبي صرح القرآن بكذبه وكفره في توله تعالى: وإِذَا جَاَكَكَ اَلْمُنَهِفِقُونَ قَالُواُ نَشْهَدُ إِنَّكَ كَرسُولُ النَّ

 النبي وصد للناس عن الدخول في الإسلام، لكونهم مظهرين الإيهان ومعدودين من أتباع النبي


يقتل آصحابه" وذلك حينه| استأذنه عمر في قتل ابن أبيّ"(1) نالرسول بكفر هؤلاء فتور ثائرتهم هم، وقد يحدث بسبب ذلك حرب أو نزاع بين المؤمنين يذهب بوحدتهم وأخوتهم، كها يخشى أن يكون في ذلك صد للناس عن الدخول في الإسلام لأن


المنافقون يٌ القرآن الكريـم
الكفار البعيدين عن بجتمع المدينة لا يفهمون حقيقة ما يكري داخلها نهم يعتبرون عبد الله ابن أبيَ وأمثاله من المنانقين أتباعًا للنبي جريمة ظاهرة نفروا من الإسلام، وتالوا لا خير في تبعية رجل يقتل أصحابه المؤمنين بدينه حيث إنهم لن يفسروا ذلك إلاَّ بأنه نتيجة لوقوع الحلاف بينهم وبينه في أمور لا يعتبرو نها ما يسوغ قتلهم ولن يفهموا الأمر على حقيقته.

ومع أن الإسلام الذي أظهروه قد عصم دماءهم وأموالمم نقد أمرنا الله تعالى



وهذا الحكم فيا إذا لم يكن للمنافقين شوكة وتوة يصلون بها إلى الهيمنة على بلاد الإسلام أو التظاهر بالفسوت والعصيان، فإذا كان الأمر كذلك فإن جهادهم يكون باليد حتى يزول خطرهم وتضعف قوتهم، ويتفرق شملهمّ، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود屋 جناب عن ابن مسعود قال: جاهدوا المنافقين بأيديكم فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم فإن لم تستطيعوا إلاَّ أن تكفهرُّوا ين وجوههم فانعلوا '1 (1)

ولقد حكم العلماء بعد ذلك على الزنادةة بالقتل لأنهم لم يكتفوا بالنفاق، وإنـا كانوا يدعون إلى دين المجوسية، ويحاولون تشويه الإسلام وتحريفه وتقويض دولته، وذلك بطرق متعددة منها وضع الأحاديث على رسول الش حِ التوصل بعد ذلك إلى تحريف الإسلام والدعوة إلى المجوسية.

وجهاد المنافقين يتحقق في أمور:
1- إظهار معرفة حقيقتهم والخبرة بمكرهم وألاعيبهم، ومصار حتهم بمعرنة حقيقة
معتقدهم حتى لا يستمروا في عحاولة المكر والمداع.
Y- عدم تبول اعتذاراتهم الكاذبة وإظهار عيوبا حتى يبطل مفعول هذا السلاح


r- أن ينزع المؤمنون ثقتهم .بهم وأن لا يسندوا إليهم شيئًا من أمورهم لعدم توافر الكفاءة فيهم، فالكفاءة في أي عمل لابد فيها من توافر أمرين مهمين مما الأمانة والحبرة الفنية، وقد ذكر هما اله سبحانه في قوله تعالى حكاية عن يوسف يلا

 آلَأَمِينُه[التصص:



بعضهم.
₹ - إهانتهم واحتقارهم وعحاولة إذلاهم وإن كانوا من الو جهاء للى عامة الناس، أو
من البارزين في علوم الحياة الدنيا، فإن الباعة في علوم هذه الحياة مع خواء الروح والفكر



0- إغلاظ القول فم والتشنيع عليهم، كها أمرنا اله تعالى بذلك في قوله وؤَأَلُّظُ

- فضتح مؤامراتهم وتحذير المسلمين من الانخلداع بهم والاطمئنان إليهم. V - عدم الاستعانة بهم في تضاء الحوائج لأن ذلك يترتب عليه احترامهم والاعتراف

فم بالسيادة.
وقد نهى النبي حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الهَ بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اله
(1)" سيدًا أسخطتم ربكم عز وجل

وأخرجــه الإمــام البخاري في [الأدب المفرد] عن علي بن عبد الش عن معاذ بن
(r)

هشام به .
وأخرجه الإمام أحمد عن عفان بن معاذ بن هشام به ${ }^{\text {أ (r) }}$
وذلك لأن في رنع شأنهم إعلاء للكفر وإهانة للمسلام، ولأن في تواضع المؤمن للمنافق إضعانًا لإيهانه وإذلالا لنفسه التي أعزها الله بالإسالمَ ومن طلب الدنيا بالتذلل للمنافقين نقد وقع في إنم عظيم، وخسر خسرانًا مبينًا لأنه باع آخرته بدنياه وفضل الأدنى على الأعلى.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب لا يقول المملوك ربي، حديث رتم 9V0٪ وإسناده حسن. (Y) الأدب المفرد، باب لا تقل للمنافق سيد رتم 199 YY 199.
(Y) مسند أحمد / 7 E


ومن أسباب النعرض للمذلة على يد المنافقين أن يستشفع بهم المؤمن في حل مشكلاته وتضاء حوايُجه، فإذا نفعوه في هذا المجال شعر بشيء من احتر|مهـم، والاستصغار لمم فوقع في الإثم بسبب ذلك.

تبين لنا من تعريف النفاق أن حقيقته إظهار شيء وإبطان شيء آخر، فهل كل سلوك
يِتلف ظاهره مع باطنه يعتبر نفاقًا؟
الواقع أنه ليس كذلك فقد أباح الإسلام بعض التصرفات التي من هذا النوع، نمن ذلك مداراة أهل الكفر والفسق اتقاء شرهم وفحشهم أو تأليفًا لقلوبهم، وذلك بإلظهار الـار

مودتهم والبشاشة في وجوههم والتبسط معهم في الحديث مع إبطان كراهيتهم.


 هذه الآية التظاهر بمودة الكفار في حال اتقاء شرهم ودرء أذاهم.
 النبي
 الرجل تلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الش عائشة متى عهدتني فاحشًا؟ إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء

الباري • // \& ع].
(Y) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي


وعما يممل على هذا المعنى ما أخرجه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنَّا لنُكْثِر في
وجوه أقوام وإنّ تلوبنا تلتعنهم (1).
وقد أباح الشّ سبحانه للمسلم أن يتفوه بكلام الكفر عند الإكراه على ذلك إذا كان


 ليس كل المؤمنين يبلغ إيانهم إلى درجة عالية بحيث يتحملون العذاب في سبيل دينهم، فإذا لم تشرع لمم هذه الرخصة نإنهم يخرجون من الإيعان إذا عرّضهـمه الكفار للفتنة.. وإذا كانت المداراة جانزة في حال التَّقَّةَ فإنها تجوز في حال تأليف قلوب الكفار والفساق للإيِان من باب أولى بل هي -والحالة هذه- مأمور بكا شُرعًا لأنها من أهم وسائل تبليغ الدعوة إلى الإسلام.

وليست هذه المداراة المذكورة من المداهنة المحرمة، لأن المداهنة تكون في جباراة أهل الكفر والفسق في باطلهم، وذلك في السكوت على منكراتهم والاستجابة لطالبهم في تحريف الدين. ولتد حاول الكفار مداهنة الرسول عن بعض ما يدعوهم إليه نلم ينجحوا في ذلك، وتد بين الشّ سبحانه حاولاتهم هذه في


 طريق ابن أبي طلحة [YT/ / 9 ].

المنافقون يِّ القرآن الكريـم

خَلِيلاُهُ [الإسراء: سV].
وقد حرم الإسلام الحُداع والكذب واعتبرهما من أبرز صفات المنافقين؛ ولكنه أباح
المداع في الحرب كا قال رسول اله هِ أيضَا، ومن أجل الإصلاح بين الناس، وفي الحديث بين الرجل وامرأته، كها أخرج
 الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرّا أو يقول خيرّ|"ل -زاد مسلم- وقالت: (لم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس إلاً في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس،

وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها"(")
وتد أبيح الكذب والحداع في هذه الالمور للمصلحة المترتبة على ذلك، وهذا منطبق على كل ما فيه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة. قال النووي: (اقال القاضي لا خلان في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو، فقالت طائفة هو على إطلاقه وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وتالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة واحتجوا بقول إبراهيم"






الَّعِيرُ إِنَّمُمْ لَسَبِرقُونَهُ قالوا: ولا خلاف أْنه لو تصد ظالم قتل رجل هو عنده مختفِ وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو، وقال آخرون منهـم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلاُ، قالوا وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعـلال المعاريض لا صريح الكذب، ومثّل لذلك بأن يقول لعدوه مثلاً مات إمامكم الأعظم، وينوي

إمامكم في الأزمان الماضية.
قال: وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بـا لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع
(المسلمين واله أعلم
وما ذكره من قول إبراهيم艮 قوله هِ أتى على جبار من الجبابرة فتيل له: إن هاهنا رجلاً معه امر أة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة تال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. ." الحديث "(r)
 [ / / / /


 الباري r/rar.

هذا وظاهر الحديث السابق يؤيد القول بجواز الكذب في الحرب؛ والإصلاح بين الناس، وفيها بين الزوجين، وما أشبه ذلك مما يترتب عليه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة

من غير تورية ولا تعريض.
وقال العلامة الغزالي بعد أن ذكر هذا الحديث: (افهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره، أما ماله مثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره، أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك، فيقول ما زنيت ما سرقت، وقال شيئًا من هذه القاذورات فليستر بستر اله ||(" وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى، فللرجل أن يُفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلمَ وعرضه بلسانه وإن كان كاذبًا، وأما عرض غيره فبأن يُسأل عن سر أخيه أن ينكره، وأن يصلح بين اثنين، وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يُظهر لكل واحدة أنها أحب إليه، وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلاَّ بوعد لا يقدر عليه فيعدها في الحال تطيببًا لقلبها، أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب تلبه إلاً بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به، ولكن الحدَّ فيه أن الكذب محذور ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط، فإذا علم أن المحذور الذي يكصل بالصدق أشد وقعا في السُع من الكذب فله الكذب، وإن كان المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق، وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيها وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لان الكذب يباح لضرورة أو لـاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه، ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من
(1) قال الحانظ العراتي: رواه الـلاكم من حديث ابن عمر بلفظ "اجتتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله


الكذب ما أمكنه، وكذلك مهط كانت الحلاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب نأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المساعة لمت الغير والإضرار به "' . ومن السلوك الجاتز بين الزوجين أن يظهر كل واحد منها للآخر محبته وإن كان يضمر في نفسه عدم معبته كي يحوز على ثقته ويعيشا في سعادة وطمأنينة، ولا يعتبر ذلك من الكذب المحرم، ومما يدل على ذلك ما يُروى أن ابن أبي عذرة الدؤلي -وكان في خلافة عمر , يكرهها، فلم| علم بذلك أخذ بيد عبد الهُ بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله ثم قال لامر أته أنشدك الشه هل تبغضينتي؟ قالت: لا تنشدني قال: فبأي أنشدك اله قالت: نعم نقال لابن
 وأخلعهن فاسأل ابن الأرقم فسأله فأخبره، فأرسل إلى امر أة ابن أبي عذرة فجاءت هي وعمتها نقال: أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه، نقالت: إني أول من تاب وراجع أمر الله تعالى إنه ناشدني فتحرجت أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبي فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك فإن أقل البيوت الذي يُبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب"، ذكره الغزالي (r)

## - نهايلة المناهقينين اللدين عاصروا التنتزيل

تبين لنا ما مضى أن المنانقين يف المدينة تد انكسرت شوكتهم وتناتص عددهم بعد تطهير المدينة من اليهود، ولم يزالوا كذلك حتى مات زعيمهم عبد الها بن أبيّ فانطفأت نارهم التي كان يُشُعلها ابن أبيّويممعهم حولما. وتد كان موت ابن أبيّ في السنة التاسعة كا سبق، ولم يكن للمنافقين بعد موته حركة
ولا نشـاط يذكر..

ولا مات النبي
 النفوس وانقيادها له، وقد انتهز هذه الفرصة المنانتون من الأعراب الذين انقادو إلـا إلى الإسلام خضوعًا لقوته لا اتتناعًا منهم بصحته، فأظهروا كفرهم بالإسلام بعد موت النبي أما المنافقون من أمل المدينة فلم يكن طم في هذه الفترة أثر بارز في حرب الإسلامه، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى نقدمم الزعيم الذي لـ شرف في قومه يم يميه ويكمي من اتبع، نتُرق شملهم وأصبح كل واحد منهم يششى على نفسه ويحاول آن يتستر بالانزواء والبعد عا يسلط الأضواء عليه ويبعث على الريبة منه..
وتد أخبر حذيفة وهب تال: كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية" إلاًّ ثلاثة ولا ما من المنانقين إلاًّا اربعة، نقال أعرابي: إنكم أصحاب عمدد تخبروننا فلا ندري، فما بال هؤلاء الاء


الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلافنا؟ قال: أولثك الفساق، أجل ل ميبق منهم إلاًّ آربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء لما وجد بَرده (1).

 أخرج مسلم في صحيحه خبرهم عن أبي الطفيل تال: كان بين رجل من أهن أهل العقبة وبين حذيغة بعض ما يكون بين الناس، نقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم: أخبره إذ سألك، قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإذا كنت منهـ النهم فقد كان الْ القوم هنسة عشر وأشهد بالنه أن اثني عشر منهم حرب لش ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم

 كا أخرج عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن الزهري قال: فيبنا النبي تبوك نزل عن راحلته ليوحى إليه، وأناخها النب



 أصحاب النبي क्री معه صلى علهه وإن انتزع يده منه لم يصل عليه، وأمر من يصلًّل عليه (").

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

ورجاله ثقات إلاًّأن الزهري لم يسنده إلى أحد من الصحابة.
 كذلك لم يكن في هذا حصر للمنافقين في عهد النبي وهذا هو الأنسب، حيث إن المنافقين كانوا أكثر من هذا العدد حتى في أواخر عهد النبي كان من المنافقين، وليس كل المنافقين قد تخلفوا بل خرج منهم طائفة مع النبي سبق.
هذا وقد سبق أن النبي هِ من المسجد يوم الجمععة .
وهذا يتعارض مع ما سبق في هذه الروايات من اختصاص حذيفة بمعرفة المنافقين، والرواية التي فيها إخراج بعض المنافقين من المسجد ضعيفة، ولكن إن ثبتّت فيمكن
 النبي كِّهُ السابق، من تول حذيفة (وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب شله ولرسوله في الحم الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) أما الذين أخرجهم النبي
 بمعرفة بعض المنافقين وهم الذين سيموتون وهم كفار لا يستلزم اختصاصه بمعرنة المنافقين عمومًا.
وسواء كانوا بهذا العدد القليل أو أكثر من ذلك فإن حركتهم قد اختفت ونارهم قد خدت ولم يَعُد لمم أَيُ أثر على المجتمع الإسلامي. وهكذا انقرض هؤ لاء المنانقون الذين حاولوا بكل ما أوتوا من مكر وحيلة أن يقضوا على دعوة الإسلام وأن يكيدوا للمؤمنين وماتوا وتلوبهم تغلي من الغيظ والكمد، فتحقق

 وبجلا تم ما ونقني اللا إليه ويسره لي من إكالل هذه الرسالة فإن يكن صوابّا فمنه تعالى بمنٌّه وكرمه وإن يكن خطأ أو تقصير فمني، والحمد لش أولاً وآخرَا وصلى الش على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


## فهرس الآيـات القرآنية هسب ترتيبها في المصحف

| \|الصفحة | رقهها | الآية |
| :---: | :---: | :---: |
| [ ${ }^{\text {[ }}$ |  |  |
| rr | r-^^ | (\%) |
| Or | vv-vo |  <br> ها |
| $0 \varepsilon$ | 1\&r-1\&r |  |
| riv | r.v-r-\& |  |
|  |  |  |
| 119 | v\&-vr |  <br>  |
| 190 | $1 \mathrm{ral\mid 1}$ | (\%) |
| 18 181 $1 \& 1$ | $\begin{aligned} & \text { 10\&,10Y } \\ & 17 x-177 \\ & \text { IVQ-1v7 } \end{aligned}$ |  <br>  <br>  |
| [النساء] |  |  |
| $1 ヶ 1$ | тイ-7. |  |
| ¢^r | ^ $\varepsilon-\mathrm{Vr}$ |  |

المنافقون يهِ القرآن الكريمم
7 7)

| \| الصفحة | رقها | الأية |
| :---: | :---: | :---: |
| r.\& | $91-11$ |  |
| rı. | 117-1.0 |  |
| rra | ¢¢v-ım |  |
| [ [المائلة [ |  |  |
| IT | \% |  |
| $1 \cdot \cdot$ | or-01 |  |
| $11 \%$ | 11 |  |
| [ [الانفال] |  |  |
| $\vee 7$ | 59 |  |
| [التوبة] |  |  |
| $\begin{aligned} & \varepsilon 90 \\ & \varepsilon 90 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0 Y-0 . \\ & 00-0 r \end{aligned}$ |  |
| ¢90 | OV-07 |  |
| £97 | v--тย | \% |
| ¢97 | va |  |
| eqv | 人r-^1 |  |
| 0\&A | 11.-1.V |  |
| 07. | $199-92$ $1.1$ |  <br>  |
| ィ^^ | 09-0^ |  |



المنافقون يو القرآن الكريـم $\qquad$


## قّائمة" الـمراجع

-i-

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، مطبعة ومكتبة المشهد الحسيني، القاهرة، الطبعة الأولى سنة ITAVA.
 - إرشاد العقل السليم لأبي السعود، مكتبة الرياض المديثة بالرياض، مطبعة السعادة. - أسباب النزول للواحدي، مؤسسة الحلبي وشركاؤه بمصر 1 أهـهـ - الإستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر، المكتبة التجارية الكبىى، سنة人
- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري. - الإصابة في تييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. - الأنعى اليهودية لعبد الها التل، دار الإرشاد، اه 9 اهــ.
- إملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الأعراب والقراءات في بميع القرآن لأبي البقاء العكبري، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، مطبوع على هامش الفتوحات الإلفية. - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون للحلبي، المكتبة التجارية الكبرى ITAY هــ - الإنصاف فيح| تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة .$p 1977$
- البحر المحيط لأبي حيان، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى، MY IMAهـ.

المنافقون يٌ القرآن الكريـم

- البداية والنهاية لابن كثير، مكتبة المعارف ببيروت، مكتبة النصر بالرياض، الطبعة الأولى 1977م.
- تاج العروس للزبيدي، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق، مكتبة النجاح في ليبيا.
- تاريخ الإسلام للذهبي، مكتبة القدس بالقاهرة، IV I اهـ. - تاريخ الأمم والملوك للطبري، دار المعارف بدصر، الطبعة الثانية.
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، مطبعة السعادة، 1Y1هــ
 - التاريخ الكبير للبخاري، مطبعة دار المعارف العثّانية بالمند ال٪| هــ - تحفة الأحوذي للمباركفوري، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة، الطبعة الثانية ITAVهـ.
- تذكرة الحفاظ للذهبي، دار إحياء التراث العربي \&Y \&اهـ. - التفسير الحديث لمحمد عزت دروزة، مطبعة الحلبي، الـو اهــ. - تفسير سورة النور للمودودي، دار الفكر بدمشق. - التفسير الكبير للرازي، نشر: المطبعة البهية المصرية - الطبعة الأولى. - تغسير ابن كثير، مكتبة النهضة الحديثة، مكتبة الفجالة البلديدة بالقاهرة، الطبعة الأولى .
- تفسير غريب القرآن لابن تتيبة، مطبعة الحلبي، IYVA هـ.
 - تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تهذيب الككال للمزي.
- 
- جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير، هكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة

دار البيان 9 1 9 هــ

- جامع البيان عن تأويل آيات القرآن لابن جرير الطبري، مكتبة ومطبعة الـلبي بمصر؛ الطبعة الثانية IYVYهــ، والطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر بتحقيق أحمد وعمود شاكر وهي غير كاملة وقد طبع منها ستة عشر بجلًّا إلى آخر آية VY من سورة إبراهيم

فقط. - المامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار الكتاب العربي للطباعة والنُنر، مصور عن الطبعة

الثالثة MNV ا هـ.

- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، مطبعة بجلس دائرة المعارف العئمانية بحيدر باد الدكن،

الهند، IYV

- جمهرة أنساب العرب لابن حزم، دار المعارف بمصر، IYAY اهـ.
- جمهرة اللغة لابن دريد، مؤسسة الحلبي وشركاؤه، القاهرة.
- جوامع السيرة لابن حزمه دار المعارف بمصر.
$-\tau^{-}$
- حاشية الجرجاني على الكشاف، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي بمصر، 1YA7 هـ.
- 1 -
- الدر المنثور في التفسير بالماثور للسيوطي، المطبعة الميمنية بمصر، سنة ع ال| هـ.

-лー
- روح المعاني للألوسي، إدارة الطباعة المنيرية، دار التراث العربي، الطبعة الثانية.

المنافقون ـِـْ القرآن الكريم

- الروض الأنف للسهيلي، دار الكتب الحديثة بمصر، الطبعة الأولى IrAVهـ. - زاد المسير في علم التفسير لابن الموزي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشُر، الطبعة

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن التيم، المطبعة المصرية ومكتبتها.
- س -
- سنن الترمذي بشرح المباركفودي، المكتبة السلفية بالمدينة، مطبعة الفجالة بالقاهرة،

الطبعة الثانية سنة I I هـ هـ. - سنن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية.

- سنز أبي داوود، المكتبة التجارية الكبرى بمعر، الطبعة الثانية، 9 r| هـ.
- سنن ابن ماجه، مطبعة الحلبي، دار إحياء الكتب العربية، سنة IYVYهـ هـ. - السيرة النبوية لابن هشام، مكتبة الجمهررية بمصر. - ش
- شـرح النووي على صحيح مسلم، المطبعة المصرية ومكتبتها. - - -
- مسحيح البخاري بشرح ابن حجر، المطبعة السلفية ومكتبتها، التاهرة، سنة • 1 با هـ. - صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت. - الصساح للجوهري -
- همفة المنافق للفريابي - غخطوط.
-b -
- الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر ودار بيروت، 7 - الهـ. $-\varepsilon-$ - عون المعبود في شرح سنن أبي داود.
- فتاوى ابن تيمية، مطبعة الرياض، الطبعة الأولى، IMAY اهـ، - فتح الباري لابن حجر، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة • M ا هــ. - فتح القدير للشوكاني، مكتبة ومطبعة مصطفى الـلبي بمصر، الطبعة الثانية، «^٪ا هـ. - في ظلال القرآن لسيد تطب، دار المعرنة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة السابعة، 9|"|rهـ
- القاموس المحيط للفيروزابادي. - القومية والغزو الفكري لمحمد جلال كشك، دار الإرشاد، • $19 V$ م. - ك -
 - الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني، دار الكتاب العربي، بيروت، مطبوع على هامش الكشاف.
 $-J-$
- لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية. - لسان العرب لابن منظور.
- بجاز القرآن لأبي عبيدة، مطبعة الحانجي، الطبعة الأولى، ع - بجلة الشهاب، جكلة إسلامية تصدرها الجماعة الإسلامية في لبنان. - بجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، دار الكتاب، بيروت، الطبعة الثانية، 197V م.

المنافقون يٌِ القرآن الكريـم

- المجموع شرح المهذب للنووي وعدد من المؤلفين، إدارة الطباعة المنيرية ومطبعة الإمام

بمصر•

- محاسن التأويل للقاسمي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، IYVTهـ. - المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، مكتبة ومطبعة الحلبي بمصر، الطبعة الأولى،
. I IYVV
- المحلى لابن حزمه مطبعة النهضة، الطبعة الأولى، \& Y هـهـ.
- المزهر للسيوطي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثالثة.
- المستدرك على الصححيحين، مطابع النصر الحديثة بالرياض.
- مسند الإمام أهمد بن سنبل، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دار صادر للطباعة

والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 9 1r هــ

- معاني القرآن للفراء، مطبعة دار الكتاب المصرية، \& \& ا هـ.
- معجم البلدان لياقوت الحموي، دار صادر ودار بيروت.
- معجم ما استعجم للبكري، مطبعة بلجنة التأليف والترجمة والنشر، ع 7 با هـ.
- معجم متن اللغة لالمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، IYVV هـ.
- مغازي الواتدي، مطبعة جامعة اكسفورد، 1977م
- المنني عن حمل الأسفار في الأسفار في ثخريج ما في الأحياء من الأخبار للحافظ العراقي

مطبوع على هامش الأحياء، مطبعة الحلبي، ONOA هـ. - المغني لابن قدامة، مكتبة الجمهورية العربية بمصر.

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، دار الكتاب العربي. - مغني المحتاج للشُربيني، مطبعة الحلبي، I I هـ،
- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. - مقاييس اللغة لابن نارس. - منتخب كنز العملل للمتّقي الهندي، المكتب الإسلامي، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 1Y 1 هـهـ، مطبوع بهالمش مسند أممد.
- j-
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، §^٪1 هـ. - النشر في القراءات العشر لابن الجزري، المكتبة التجارية الكبرى، مطبعة مصطنى

الحلبي بمصر.

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير.
- 
- يوود الدونمة، دار الإسلام.


## فهرس المحتويـات

## الاصفـحـة

0
IM
10
10
IV
YY
YM
ro
rv
$\mu$
0 .
$0 \&$
77
V7
91
47
90
$11 Y$
117 $1 \varepsilon$ •

استهانة المنافقين بالأعراض من أجل المال ....................................... انتصارهـم للكفار ضد المؤمنين اعتصام بعض اليهود بالنفات . أثّر المحن في تُحيص المحتمع الإسلامي .......................................... التحاكـم إلى غير ما أنزل الهُ من صفات المنانْين ...............................

الموضــــــوع
مقدمة الطبعة الأولى
مقدمة الطبعة الثانية تمهيد تعريف النفات أنواع النفات
بواعث النفات أهداف المنانقين من النفات المنانقون بعد الهجرة مقدمة حقيقة النفاتٌ دور اليهود في حركة النفات موتف المنانقين من تحويل القبلة مسارعتهم في الكفر بخلدمة الكفار المنافقون في بلر وجهلهم بعوامل النصر المنافقون بعد "ابدر" مقّدمة المنانتون في غزوة (أحدل| .......................................................

## المنافقون هِ القرآن الكريهم

## |الصفحهة

111

## الموضــــوع

المنافقون بعد "أحدل"
1N4
119
190
$r \cdot \varepsilon$
riv
YY^
ro.
r
Y77
rvr
ray
$r . q$
rY^
ror
ron
Y70
「л
\&10 إظهارهم مودة المؤمنين وإبطانهم مودة الكفار EMF موتف المنانقين في غزوة الأحزاب \&09 المنافقون بعد المندق

〔ไ1 مقدمة

ร \% الأمر بجهادهم وبيان نوع ذلك

## الصفححة

〔77

## الموضــــوع

£ ^1 $\qquad$
\& 9 \&
$0 \leqslant 0$
$0 \_V$ المنافقون في غزوة تبوك

المنانقون بعد غزوة تبوك مقلدمة
$0 \_\wedge$
07.

071
OVO
$0 \wedge 1$
09.
$09 \varepsilon$
7. V

محاربتهم الإسلام عن طريت اللعوة إليه المنافقون من الأعراب وآهل المدينة ونوع نغاقهم تشكيكهم الناس في صدق النبي
اتهامهم النبي خيانتهم العهلد من أجل الدنيا ................................................. سخريتهم بالُقرآن الكريم النهي عن الصحلاة على المنانقين وشهود جنائزهم

$$
7.9
$$ بجمل صفات المنافقين 710 أثر المنانقين في المجتمع الإسلامي 7YO حكـم الإسلام في المنانقين

Try تييز أفعال النفاق مما يشابهها نهاية المنانقين الذين عاصروا التنزيل ............................................... 7と فهرس الآيات حسبب ترتيبها في المصحف ................................... 7 79 قائمة المراجع 70 V

