


دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "
دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال
المفسرين " دراسة تفسيرية "
محمد علي أحمد قنديل
قسم الارن اسات الإسلامية بكية الآداب جامعة أسيوط جمهورية دصر العربية dr- mohammedkandeel@art.aun.edu.eg : البريد الإككتروني

الملخص
يتتاول البحث هعاني لفظة من ألفاظ اللغة العربية ومشتقاتها حسب ورودهــا في اللسق القر آني ، و هي لفظة الضدلا و مشنقاتها في القر آن الكريم ، وبيان المفسرين لهذه الألفاظ . بيّن البحث ورود هذه اللفظة بمعانٍ كتغايرة ، جاءت المعاني في النسق القر آني حسب ما نقضيه اللغة ، وكما جاءت في اللســـان العربي جاء البحث في مدخل وسبعة مباحث وخاتمة بها أهــم النتـــائج ، وقائمـــة المصادر والمراجع • ورد لفظ الضهلا في القر آن الكريم بمعني الكفر وبدعنى المعصية ، وبمعنى عدم الهداية إلى الحق ، وبدعنى عدم المعرفة ،
 وبمعنى الجهل والبطلان • توصل البحث لنتائج مهـة منها التــدليل علـىى المعاني السابقة دن القر آن الكريم ، ومنها انطباق ورود هذه المعاني علـىى اللسان العربي ، وننها اختلاف المفسرين في تحديد المعنى للفظة في الآيـــة التي هم بصدد تفسير ها . (الكلمـات المفتاحية : دلالات ، لفظ الضـــلالة ، القــر آن الكــريم ، أفــو ال الدفسرين، دراسة تفسيرية .
> 'Connotations of the Lexeme 'Going Astray' and its Derivatives in the Holy Quran According to Exegetes: An Exegetical Study"
> Muhammad Ali Ahmed Qandil
> Department: professor of Islamic Studies , Faculty of Arts, Assiut University, Arab Republic of Egypt Email:dr- mohammedkandeel@art.aun.edu.eg Abstract:
> This paper deals with a lexical item and its derivatives in Arabic according to its use in the Quranic text, i.e. 'going astray' and its derivatives and the views of the exegetes on its meanings. The study reveals that this lexeme is used in various meanings in the Quranic text based on its usage in the Arabic tongue. The paper is composed of an introduction, seven sections, a conclusion including the findings, and a list of references. The lexeme 'going astray' has several meanings in the Holy Quran including disbelief, disobedience, away from the truth, unawareness, loss, perdition, mistake and forgetfulness, as well as ignorance and voidance. The main findings of the study include tracing the existence of the above meanings in the Holy Quran; these meanings are typical of the Arabic tongue, as well as disagreement among the exegetes concerning the meaning of the lexeme in a specific verse.
> Key Words: Connotations, Pronouncement Of Delusion, The Noble Qur'an, Commentators 'Sayings, An Interpretative Study.

## مقدمـة

"الحمد لله العزيز الو هاب ، ماللك الملوك ورب الأرباب ، هو الـــذي نزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ، وأودعه هــن اللعـــوم النافعة و البر اهين القاطعة ، غاية الحكمة وفصل الخطاب "" ، فنزله بلســـان عربي مبين ، ليكون دعجزة ليوم الدين ؛ فأعجز العرب والعجم ، وبني الجن والإنس أجمعين ، فأشهـ أن لا إله إلا هو سبحانه رب الحق و اليقين ، وأشهـ أن هحدا عبده ورسوله ، وصفيه من خلقه وحبيبه ، هو من تنزل عليه كلام رب العالمين ؛ ليبلغه للإنس والجن كافة فأصلـي وأسلم عليــه و علـــى آلــــه وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين ، آدين أمـا بـع
فقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب فجاء على أحسن صورة ، دعجز ا بليغا ؛ فأعجز العرب أصحاب البيان ببلاغتــه ، وفصـــاحته ، و جز التـــه ، وسلاسته ، وطريقة تأليفه ، ونظمه ، و غير ذللك كثير دن وجوه إعجــازه ، ولَّ لا ؟ وهو كلام رب العالمين .ومع إعجاز القرآن وبالغته إلا أنـه جــاء
 و الفصاحة ، فجاء ذلك البحث ليدرس معاني لفظة من ألفــاظ العــرب ، ألا وهي لفظة الضدلا ودشتقاتها في اللغة ؛ ليظهر مدى دقة القر آن في استخدام . المعاني العربية أهداف الدراسةة :

تهن الار اسة للكثف عن معاني ألفاظ القر آن الكريم ، والغوص فيها
لبيان دقة القر آن في ذلك .
كما تهدف إلى تفسير بعض آيات الذكر الحكيم التي ضمت لفظة من ألفاظ العربية .



مجلة ك.r. مـلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع

باختلاف مو قعها واستعمالها . كما تههف كذلك إلى إظهار آر اء المفسرين في .
أسباب اختيار الموضوع : تتبلور أسباب اختياري لهذا الموضوع في الآتي : 1 - البحث في القرآن الكريم ودعانيه هن أفضل الأعمال عند الله عز وجل. r - Y لاحظت اختلاف دعنى لفظة الضـلا و مشتقاته من آية لأخــرى دمــا دفعني إلى الكثف عن هذه المعاني
r - تفسير الآيات التي جاءت بها لفظة الضـلال وهثــتقاتها ، وبيــان آر اء الكفسرين فيها.
؟ - هل اختلف استعدال هذه اللفظة عن استعدالات العرب ، أم جاء على ها
هنهج الار اسلية في لغتهم ؟

لقد استخدمت في بحثي المنهج التكاملي ؛ حيث قمت بجمــع الآبــات التي تحمل لفظ الضالل وهشتقاته في طياتها ، وقمت باستتباط المعنى الذي تحويه تلك اللفظة ، دع استخدام المنهج المقارن للمقارنة بين آراء المفسرين في ذلك .

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال المفسرين " دراسة تفسيرية "

خطة الدر اسـة :
جاءت الار اسة في دقدمة ، ودلخل ، وسبعة مباحث ، وخاتمة كالآتي : المقدمـة : وبها دقدمة عن البحث ، وأهداف الموضوع ، ، وأسباب اختياره ، و الار اسات السابقة ، ومنهج الار اسة ، وخطنها

المدخل : دعاني كلمة الضدلا ومشتقاتها في اللغة العربية .
المبحث الأول : الآيات التي ذكر فيها لفظ الضدلال ومشتقاته .
المبحث الثاني : هجيء لفظة الضلال بمعني الكفر في القرآن الكريم .
المبحث الثالث : الضلال بمعنى المعصية في آيات الذكر الحكيم . المبحث الرابع : الضـلال بمعنى عدم الهداية إلى الحق في آيــات الكتــاب - الكريم

المبحث الخامس : الضدلا بدعنى عدم المعرفة ، وبدعنى الضياع ، وبدعنى الغياب والهولك في آيات القرآن الكريم •
المبحث اللسادس : الضلال بمعنى الخطأ والنسيان في آيات الحق . (المبحث السـابع : الضدلا بمعنى الجكل و البطلان في آيات الفرقان المبين • اللخانّمة : وبها نتائج البحث و التوصيات ، ثم بعد ذلـــك قائـــــة المصـــادر و المر اجع و الفهرس •


## المدخل : معاني كلمة الضلال ومشتقاتها في اللغة العربية

إن لفظة الضالل من الألفاظ اللغوية متتثعبة المعاني ؛ فلها في اللغـــة معاني متعددة فمن معانيها الكفر ، والبعد عن الهـاية ، ومجانبـــة الطريــق المستقيم ، ومن معانيها الخطأ والنسيان ، ومن معانيها عدم المعرفة ، كما أن






 العرب كذلكك ، ولهم في الإضلال وجه آخر فيقال أضلات الثهيء غيبتُـهـ ،
 ضل اللار لم يهتدِ إليها ، ولم يعرف موضعها ، وضل عني ضلالا وضلالة لم يهتد إلى مكاني والضالة هي الضائعة وهي ما ضل من البهائم للأكر والأنثى ، وضل
 النسيان و غياب الحفظ ومنه ضلات الشيء أُنسيتُه ، وأصل الضلال الغيبوبة يقال : ضل الماء في اللبن إذا غاب ، وضل الكافر إذا غاب عن الحجــة ،




() تاج العروس من جواهر القاموس للانيد محمد مرتضى الحسيني اللزيبي ،تحقيق الككتور اللطو ،

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "


 الضَّالال ، وفيل هو الذي لا يُعْرَف ولا يُعْزَف أَبوه .و فعل ذلك ضلِّةً أَي في ضَلال و هُو لضِلَّةٍ أَي لِغير رشدةٍ ، وذَهَب ضِلَّةً أَي :لم يُبْرَ أَين ذَهَب وذَهَبَ

 الماء الذي يَجرِي تحت الصنَّخرة لا تصيبه الثنمس ، يقال : ماءٌ ضُلَّلُ و قيل : هو الماء الذي يجرِي بين الثجر وضنَلاضِِلُ الماء بقاياه و الصـادُ لُغغٌٌ واحدتها

 ومشتقاتها في القر آن الكريم بـعان دتعددة ، ومختلفــة ، ومطابقــة لتعـــدد معانيها في اللخة العربية ، وفيما يلي دراسة معاني لفظة الضدلل ومشتقاتها في القرآن الكريم .
() انظر لسان العرب لابن دنظور ، طبعة دار المعارف ، باب ضلل المجلد الرابع ، ص ( • Y ب : .Y7.

مجلة ك.r.r. مبلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع

المبحث الأول : الآيات التي ذكر فيها لفظ الضـلال ومشتقاتها .
لقد قمت بجمع الآيات التي ذكر فيها لفظة الضـلال ومشــنتانها دـــن
القرآن الكريم وهي بترتيب ذكر ها في الدصحف كالآتي :
 الضنَّالِيّن "

وَكَا كَانَو ا هُهُتْتِينَ"تَ








 الْأْخْرْ
فولهَ تعالىى :"وَدَّتْ طَأَفَفَةٌ يِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يُضِلُّو نَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِنَّ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) سورة الفاتحة الآية (V) (V) (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة البقرة الآّية (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال المفسرين " دراسة تفسيرية "










لَهُ سَبيًا





فَقَّهْ ضَلَّ ضـَألًا بَعِيدًا"A
( ) سورة آل عمران الآية ( . 9 ) .



0 ) سورة النساء من الآية ( 1 ( ) ) .
Y )

- ( $V$


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع •r.r.



















$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) سورة اللنساء من الآية ( (1Y4) ) }
\end{aligned}
$$

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "






 تَدْعُونَ مِنْ ذُون












مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع •r.r. مج

الْخَاسِرُونَ"


يَعْكَهُونونَ نَ









 $\lambda_{\text {يَفْتْرُون }}$
 إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضنَّلٍ مُبِينٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) سورة الأعرات الآية ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع) سوزة التوبة الآية ( ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( V } \\
& \text { ^) ( ) سورة هود الآية ( ( } \\
& \text { 9) سورة يوسف الآية ( ( ) ه ) }
\end{aligned}
$$

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "















يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ""








يَتْتْرُونَ





 رَسْوُنُ (10) "'


 منْ دُونِيَه"


دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "



يُحْمْنُونِ صُنْعًا
 ضـَالِ كُعِينٍ"




 أَفَحَصَيْتْ أَمْرِي"ه






مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع •r.r.

وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ عَذَابَ الْحرِيقِ" '

الضَنَّالُ الْْعِيدُ"


سَبيلًا"؛
 أَضْلَنْتُ عِبَادِي هَؤَلَا

للْإِنْسَانِ خَوُلًا






$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) سورة الحج الآلية ( } 9 \text { ) . } \\
& \text { (Y ) سورة الحج الآية ( } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "











 بُبِينٍ"




> () سوزة الثعراء الآية ( ( 1 ) ) .
> (Y) سورة الشعراء الآية (
> 「 ${ }^{\text {) }}$ )

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) سورة الروم الآية ( ( }
\end{aligned}
$$

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع ．مr．r
فوله تعاللى ：＂وَكِنْ النَّاس كَنْ يَشْتُرِي لَهْوَ الْحَيثِ ليُضِِلَّ عَنْ سبَيل اللَّهِ




هُمْ بِلِقَاءَ رِبَّهِمْ كَافِرُونَ"


كُبُينًا＂؛






يُوحِي إِلَّيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَيِيعٌ قَرِيبٌ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) سورة لقمان الآلية ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { © ) سورة الأحز اب الآية ( (IV) ) }
\end{aligned}
$$

## دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال المفسرين " دراسة تفسيرية "


 'يَصْنَعُونِن
فولهَ نعالِى : " إِنِي إِذًا لَفِي ضَّلَّلٍ مُبِينٍ






 لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِكَا نَسْوا يَوْمَ الْحِسَاب"|"


إِنَّكَ مِنْ أَصْحَاب النَّارِ
 هُبِينٍ قوله تعاللى :" ذَلكَ هُدَى اللَّهِ يَهْذِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَّنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِنْ هَادٍ"

$$
\begin{aligned}
& \text { () سورة فاطر الآية ( ) ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) سورة ص الآية ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9 ) سورة الزمر من الآية ( ( } 9 \text { ( ) ) . }
\end{aligned}
$$

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثاسع •Y.Y م م
فوله تععالىى :"وَمَنْ يُضبِلّ اللَّهُ فَمَا لَهُ يِنْ هَادٍ"

「 انْتِقَاْ





 هُرْتَابٌ"




 'مَحِيصٍ
( ) (Y سورة الزممر من الآية (Y ) )
(Y) سورة الزَمر الآية (r (


© ) سورة غافر الآية ( (





- ( ) سورة فصلت الآية ( ) \& ) .

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "
 كِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ"



 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائهِهْ غَافِلُونَ

 فولهَ تعاللى : " وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِعُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ ولَيْسَ








مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع •Y＋م م










 ضَلْ سَوَاءَ السَّبِّل＂＇＂




 ضـَلَل مُبِين＂${ }^{9}$

$$
\begin{aligned}
& \text { () سورة الالنجم الآية ( (Y) ) . } \\
& \text { (Y) سورة القمر الآية (Y (Y ) } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال المفسرين " دراسة تفسيرية "






مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع .r.r.

جدول إحصائي بمعاني الآيات الوارد بها لفظة الضهلال ومشتقاتها .

| الآيات عدد | موضوع الآيات | التسلسل |
| :---: | :---: | :---: |
| r | هجيء لفظة الضـلا بمعني الكفر في القر آن الكريم | 1 |
| 7 | - الضدلا بمعنى المعصية في آيات الذكر الحكيم | r |
| $\lambda$ | \|الضالض بمعنى عدم اللهاية إلى الحق الكتاب الكريم | $r$ |
| Yr | الضالل بمعنى عدم المعرفة ، وبمعنى الضياع ، وبدعنى <br> الغياب في آيات القر آن الكريم . | $\leqslant$ |
| $V$ | \|الضلال بمعنى الخطأ والنسيان في آيات الحق | 0 |
| 7 | الضـلال بمعنى الجهل والبطلان فـــي آيــات الفرقــنان <br> \| المبين | 7 |

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "
اللمبحث الثاني : مجيء لفظة الضلال بمعني الكفر في الثرآن الكريم . لقد قدم الباحث آنفا الحديث عن تنوع معاني لفظة الضـلال في اللغـــة
 القرآن الكريم ، ويدرس هذا المبحث أولى معاني لفظة الضالال ومشتقاتها في القرآن ، وهو الكفر فيما يلي من آيات الكتاب الحكيم




 لبيك ، ثم يتوجهون بعد الوقوف بعرفة إلى مزدلفة حيث يبيتون بمزدلفة ، ثم

 وجل قد هدى المسلمين لذكره وتوحيده ، وليس كذكر المشركين مـــن قبــلـ
 تملكه وما ملك " والثرك واضح في ذكر الكفار والمشركين ؛ حيث يشركون مع اله عز وجل شريك تعالى الله عن ذلك علوا كبير ا ، ثم يبين سبحانه أنهم

 كانوا يعيشون فيه ، وقد هداهم الش بعد ذلك إلى طريق اللتوحيد الحق ، يقول الإمام الطبري عن ذلك :"لما وفقكم له من سنن إبر اهيم خليله بعد الذي الـي كنتي فيه من الشرك والحيرة والعمى عن طريق الحق وبعد الضلالة "「 .فالضالال
$\qquad$
 الرسالة ، ط/ .

```
مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع
```

هنا المقصود به ضلال الكفر ، والجاهلية ، وضـــلا عبــادة الأصــنام ، والههاية هداية الإيمان . ’ كما أنه ضـلا في العقيدة يقول صـــاحب تفســير

 للفظة الضالين في هذه الآية .
 إِنِّي أَرَاكَ وََوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ "
المعنى العام للضالل في هذه الآية هو التيه والابتعـــاد عــن الحــق والغرق في الجهالة ، واستُععلِ اللفظ للتعبير عن الكفر ، و لا خــلا بـل بــين المفسرين في استعدال اللفظ للدلالة على كفر فوم آزر ( و هناك خلاف بــين المفسرين هل هو والد إبر اهيم عليه السالم أم عمه ؟ وجمهــور المفــــرين
 الضلال . فابن كثير يفول : إنهم تائهون لا يهتدون إلى دسلك ، بل هم فـــي حيرة وجهل وضدلاهم واضتح بين لكل ذي لب ؛. أما الخازن في تفســيره فيقول : إن فوم إبر اهيم كانوا في ضلال عن طريق الحق ، و هذا واضتح بين هن عبادتهم لأصنام لا تضر ولا تتفع ْ• و السعدي يقول فـــي تفســيره : إن
( ) انظر النتحرير والنتوير للثيخ محمد الطاهز ين عانشور ، دال سحنون للطباعة والنشر ، تونس


لبنان ،ط /

(
 ط ه ) انظر تفسير الخازن المسمى لباب الثأويل في معاني التنزيل لعلاء اللين علي محمد بن إيراهيم


دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال المفسرين " دراسة تفسيرية "
ضلالكم نابع من عبادتكم من لا يستحق العبادة وهي الأصــنام ، وتــركتم بعبادة اله الواحد القهار
والثشيخ الثشعراوي يقول في تفسيره للضالال : "والضالل أن نريد غاية
فتضل الطريق إليها ، وكان الناس عندهم غاية في ذلك الزمان أن يقدسوا ، ويقدروا من ينعم عليهم بالنعم • إلا أنهم أخطئوا الطريق ووقفوا ولا عند السبب، ولم يذكروا ولم يدركوا ما وراء السبب ، ومن هنا جاء الضــا اللا

 الأسباب ، ولم يصلوا بالأسباب إلى المسبب . و هذا ضلال مبين ؛ لأنه فتتة
 ضالا أي في زوال عن محجة الحق ، وعدول عن الصواب ؛ فضالاهم إنما هو عدول عن توحيد اله عز وجل وع علاديته ، وهو المستوجب للعبادة ، والاتجاه لعبادة الأصنام التي لا تتفع ولا تضر ّل
 بهذا الكالم أن عبادة الأصنام جهل "؛. و عند الألوسي أن الضلال ضلال كفر لعبادتهم الأصنامٌ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) انظر تفسير اللسعدي المسمى تيسير الكريم الرحمن في تغسير كالام المنان لعبد الرحمن بن ناصر }
\end{aligned}
$$

C
r ) تغسير الشعراوي اللشيخ محمد منولي الشعراوي ، راجعه أ. د/ أحمد عمر هاشم ، دار أخبار اليوم
זّ . وانظر بحر العلوم لأبي اليث نصر الاين بن محمد بن إيراهيم الأسمرقندي ، تحقيق د /
o ) انظر تفسير روح الكعاني في تنسيز القرآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الفضل محمود الألوسي
، دار إحياء الثنراث العربي -بيروت ج





 اللنير : إنكم ضالون وضالكالكم هو تيهكم في الطريق لا تا تهتّون إلى الحق ،

 الضلال أنه وإن كان تيه وجيالة ، وبعد عن طريق الصواب إلا أنه ضالدل كفر بانه الواحد الأحد .


 ضالل فومه في عبادة غير الشء عز وجل من النجوم والكو اكب ، ويثّبت لهم



 كؤوهه فسوف يكون من الضالين الكافرين بانه وحاشاه من ذلك

> ( ) تفسير المنار ج
 المعاصر -دمشق ،


 القوم الضالين أي : إن لم يثبتتي ربي على الهـى وليس المراد أنهـ لم يكـن مهتدياً ؛ لأن الأنبياء لم يزالوا على الهداية من أول الفطرة ، وفي الآية دليل
 . "لأكونن من القوم الضالين" أي من القوم الذين عبدوا غير الهُ فأخطئوا ولم
 وإبر اهيم عليه السلام لم يكن من القوم الضالين الذين جهلوا عبادة الش وحده سبحانه ، وذكر ذلك ليبين لقومه طريق الضهلال الأي يغرقون فيه بابتعادهم

 بعيدا عن هداية الحق . ${ }^{\circ}$ ولم يختلف المفسرون في هذا المعنى الدال علــى . ضلال الكفر

 الُْْجُرْمُونِ""
تعرض هذه الآيات ندامة الكافرين يوم القيامة حينما يزُج بهم في نار جهنم أعاذنا اله وإياكم منها ومن أهلها ، واعتر افهم بضلالهم وكفرهم فـــي
( ) سورة الأنيياء الآية ( 10 ) .

「 ) انظز تفسير الطبري ج


O ) انظر تفسير النسفي لأبي البركات عبد اله بن أُحمد بن محمود الأنسفي ، تحقيق مروان محمد
 7) سورة الثعراء الآيات ( 91 (99: )

```
    NH.Y. مجع
```

اللنيا حيث عبدوا آلهة أصناما من دون الهُ عز وجل ، بل وسوو ها باله رب العالمين . فيقسم الكفار بانله سبحانه وتعالى إنهم كانوا في ضالال وكفر مبين


 الآخرة ، و هم نادمون على عبادتهم للأوثان وطاعتهم كطاعة رب العلمين ، وما دعاهم
لهذا الضلال والكفر إلا الهجرمين الذين أجرموا في حقهم ، وفي حق

فلم يكن موقف الكفار يوم القيامة اللندم فقط ، بل اختصدوا آلهتهم التي عبدو ها من دون الهـ عز وجل ، و هذا دليل على الخسران المبين ، ثم ألقـــوا هذا الخسران ، وهذا الكفر على من أبعدهم عن الطريق الصواب ، و وهم من دعو هم إلى عبادة الأصنام من الجن والإنس ، ولكن كل هذا لا ينفع فيهيهات




 هو ضلال كفر ، وإشر اك بالش عز وجل ، وليس ضالا جها جالة ، ولا خلا بين الكفسرين في دعنى الضلال في هذه الآية ، وهو الكفر ،


 - لبنان ، ط ط/

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "



غيره ، فإن مآلهم إلى جحيم النار والعياذ باله ، وسبب هذا المآل أنهـ كفروا باله وضلوا ضـلا كفر عن سواء السبيل ؛ حيث ساروا على نهج كفر آبائهم

 وتركو ا اتباع الدليل ، و هذا حالهم ، وحال أكثر الأمم فبلهم الذين كفروا باله
سبحانـه وتعاللى 「.

إن هؤ لاء المشركين الذين إذا فيل لهم: قولوا لا إله إلا الله يستكبرون،
 يختلف ما ذكرت عما جاء في التفسير الوسيط ، وكذللك تفســير التحريــر والتتوير .و المفسرون هجمعون على أن الضلال ضدلا الكفر •

$$
\begin{aligned}
& \text {. ras } \\
& \text { (r ) تفسير الطبري ج) }
\end{aligned}
$$

مج.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع
المبحث الثثالث : الضلال بمغنى المعصية في آيات الأكر الحكيم .


 ولعل سائلاُ يسأل: لماذا أُرجت هذه الآية تحت معنى المعصية للضـــال ، ولم تُدرج تحت دعنى الخطأ ؟
 الدقصود ، أو الخطأ في الاجتهاد ، فهناك خطأ معصية ، و هناكّ خطأ غير مقصود هو أنظ في نتيجته لاقتراف اللنوب من ذلك الخطأ المقصود الذي يودي بصاحبه في ظلمات المعاصي ، كما إن هناك خطأ اجنهاد لا لا يعد من




 وييتعد بها عن قصد السبيل ؛ ذلك أنها تركت ما ما يجب على أمثالها من فعل


> () سورة يوسف الآية ( •

 ، ط ط/ - التنزيل لأبي محمد اللحسين بن مسعود اللبغوي ، حققه ، وخرج أحاديثه محمد عبد الله اللنمر ،
 ، 997 V - تحقيق الثيخ عادل أحمد عبد الموجود - الثشيخ علي محمد مـوض ، ه دار الكنب الكلمية



دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "

ولم يختلف المفسرون فيما ذكرت لمعنى الضـلال الذي وصف بــه النســوة امر أة العزيز



تتحدث الآية الكريمة عن الضالل والهـى فمن ضل فإن ضلاله على نفسه ، ومن اهتدى فإن هداه راجع إليه ، وكل صاحب وزر هح محاسب عليه ،


 رأيي المتو اضـع أنها تحتمل المعاني الثلاثة إلا انطباقها على المعصية أظهر
 اللذنب ، وهو من المعصية إلا أن اللنوب كثيرة كنها الصغير ، ودنها الكبير، والكفر دعصية أيضـا ، ولكن الكفر هو أكبر كبائر المعاصـــي ، فانطبـــاق المعنى في الآية على المعصية ؛ ليشمل الصغائر ، و الكبائر بها فيها الكفر الكا ولقد اختلف المفسرون في هعنى الضدلا هنا هل هو بدعنــى الكفــر

أم المعصية ؟
فشيخ المفسرين الإمـام الطبري يرى أن المعنى ينطبق على الكفــر ك فيذكر أنه من جار عن قصد السبيل ، وكفر بما أنزل على النبي صــلـى الل عليه وسلم فإن وبال كفره عليه ويتابعع في ذلك الر أي الإمام القرطبي في تفسيره ، فيذكر أن عقاب


$$
\text { 1) سورة الإسراء الآية ( } 0 \text { ) . }
$$

r r r
r ) انظر نظسير الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الشه محد بن أحمد بن فرح الأنصاري القرطبي،


مجلة ك.r. . مـلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع
الضـلا بالكفر ، والحياد عن شرع الله عز وجل ، والجحد بالرســل '.أمـــا أكثر الكفسرين فيفسرون هعنى الضـلال هنا بالمعصــية ، ودـــنهم الإمـــام الخازن، فيقول : إن عقاب الذنب مختص بفاعله「 . والإمام الشعر اوي يرى أن الضـل هو الانحر اف عن هنهج الله لافتراف المعاصي ، والبعــد ععـن الحق ، ويدعو المسلمين بطريقة إصـاحية أن نــدعوا للعاصـــي بالهـايــــة الا و ول ندعوا عليه ؛ لأن في الدعاء عليه شقاء للعاصــي ، وللمجترــع دعـــ بشقائه".
ويرى الشيخ عادل صـاحب اللباب ، والســـر فندي ، و المــواردي أن الضالل هنا بدعنى المعصية؛ . كذلك يرى الثنيخ محم الطاهر بن عاشور في التحرير والتتوير عموم الحكم في ضل ومعنى عموم الحكم أي ينطبــق على جميع الخلق من دسلم و غيره ، وبهذا ينطبق المعنى على المعصية ْ .



لقد نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش ، وقد خطبها النبي صلى الله
 يا رسول الله ، وقيل : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي كعيط ، حيـرث

( ) انظر الوسيط للزحيلي جr / ז
Y

 وتغسير اللكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد بن حيب المواردي ، تحقيق اللسيد بن

$$
\begin{aligned}
& \text { ٪) سورة الأحزاب الآية ( ) }
\end{aligned}
$$

الآية فقبلت ، خوفا من عصيانه ، وبالتالكي معصية أمر اله عز وجل'، ويدل سبب النزول ، وسياق الآية على أنها خاصة بالمؤمنين ، وبالتاللي فالضالال ولا هنا بمعنى المعصية ، وليس بمعنى الكفر يدل على هذا فوله تعالى:" وَمَــنْ


تتحدث الآية الكريمة عن نفي الضالال عن النبي صلى الش عليه وسلم،
 المعصية ، وليس ضالم الكفر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعصــوم
 ولا سلك طريقا بعيدا عن طريق الرشد ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بـــار
 لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلاً ، والغو اية أن لا يكون الـا لـا له طريق إلى مقصده مستقيم ، وقيل : إن الضـلال أكثر استعمالاً من الغو ايـــة "." فــاللنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد عن الحق طرفة عين ْ، ولفظة الضــــلال هــــا تعني ضلال المعصية فلم يعص اله عز وجل قط ، وكتب السنة تنتهـ بهذا .




$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) انظر تنسير أنوار النأويل وأسزار النتزيل لناصر الاين أبي سعيد عبد النه بن عمر الليضاوي ، دار }
\end{aligned}
$$

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

# مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع 

## 


نزلت هذه الآية في حاطب بن أبي بلثعّة ، وكان ممن شـــهـ بـــرا ، ،
ولكنه أخبر المشركين

بقاوم الالني عليهم فاتحا ، فكتب كتابا إليهم وأرسله مع امــر أه مــن




 اللسَّبِل" يغني أن من يفعل متل ذلك من مصانعة الكفار واتخاذهم أولياء فقد أخطأ الطريق المستقيم ، والتزف معصية عظيمة في حقه وحق ولا النبي صلى الهُ عليه وسلم والمسلمين ـ والثليل على أن الضالال المذكرر في الآية بمعنى






$$
\begin{aligned}
& \text { () سورة الممتحنة الآية ( () ه }
\end{aligned}
$$

طوق النجاة ط// ص

اللببيل ، أي أخطأ الطريق المستقيم ، وجار عن الطريق الحــق الموصـــة للجنة
ولا خلاف بين المفسرين أن دعنى ضل في هذه الآية أي أخطأ طريق الرشد والصو اب ، ولم يتكلم واحد من المفسرين على أن هذا الخطأ إنما هو معصية لله ولرسوله ، وقد يكون السبب في ذلك وضوح هذا المعنى . (لمبحث الثرابع : الضـلال بمعنى عدم الثهاية إلى الحق الكتاب الكريم •


يقول الثعلبي في تفسير فوله تعاللى : "ولَا الضنَّالِّنَ " :" عن الهُى، وأصل الضدلال الههلالك يقال : ضل الماء في اللبن إذا خفي وذهب ، ورجل ضال إذا أخطأ الطريق و دضلل إذا لم يتوجه لخير."
 هم الضالون ، (و لا خلاف فيه عند المفسرين ) ؛ .أـــــا الإنـــام البيضـــاوي فيقول: إن الضـلال هو العدول عن الطريق السوي عمدا كـــن أو خطــُ ْ والإمام الشعر اوي يقول عن الضالين بعد أن ذكر أنهـ النصـارى : " الضـال هو الذي ضل الطريق فاتخذ دنهجا غير منهج الش . . و وشى في الضــــلا بعيدا عن الهدى وعن دين الله . . ويقال ضل الطريق أي مشي فيه وهو لا يعرف السبيل إلى ما يريد أن يصل إليه"". والإمـــام الطّبـري يةــول : إن الضـال عند العرب هو من حاد عن الطريق الصحيح ، وسلك دسلكا بعيـــا
 ج ج - (


 4 ) تفسير الثُعزاوي ، المجلد الأول ص. 9


عن الحق ، و المنهج اللقويم ، ولذللك وصف الله اللصـارى بــأنهم ضـــالون ؛
 الطاهر بن عاشور : إن الضـلا هو خطأ الطريق المقصود ، وهو المقصود في وصف النصـارى ومن على شاكلتهم من أهل المهل والنحل بالضـــالينr



 المفسرين في تفسير لفظة الضالين ، فقد أجمع المفسرون على إن الضالين هم من ابتعدو اعن طريق الحق ، وحادو اعن الصواب .




يتحدث سبحانه وتعالىى هنا عن الأمثال التــي يضــربها فــي كتابـــه بالبعوضة و وـا فو قها ، وأنـه سبحانـه يضرب هذه الأمثال ليضل بــهـ خلةــا ، ويهدي بها آخرين وما يضل سبحانه إلا الفاسقين • والإضـلال هنـــا دعنـــاه الـا إٕعادهم عن الطريق القويم ، ونهجهم طريتا مخالفا للمنهج المستقيم ، وهـــو البعد عن الدين • و هنا قضية ههمة ، هل الله بإضـالهـم يدعو هم للبعد عــن الاين ؟ لأن هذا هو أصل دعنى الإضدلا في اللغة ، و هو دعوتهم للبعد عن
 سبحانه ، وإنما أعمالهم ، وفسقهم وبعدهم عن الدين هي التي أضلتهم ، و هو

$$
\text { ( ) تنسبر الطبري ج' / / } 19 \text {. }
$$

「


دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال المفسرين " دراسة تفسيرية "
 الإضلال أيضا الإهلاك ، ويكون المعنى على هذا أن الله يضلهم أي: يهلكهم بأعمالهم ، كما يحمل المعنى على إضـلالهم عن الجنة أي : دنعهم من الجنة؛ لأن دن هعاني الإضـلا المنع ’.وفي البحر المحيط الإضلال في اللغة هـــو الاعاء إلى تنقيح الدين وتركه ، و هو إضهلا الثيطلن ، و هو دنفي عــن الله عز وجل ، و قيل : الإضـلا أي التعذيب ، فيضل الله بـه كثيرا أي يعذب بـ كثيرا ، ورد ذلك القفال ، وقال : بل المراد الإضـلا عل عن الحق ، وبالجملـــة
 خرجوا عن الدين وفسقوا عنه ، فاستحفوا لن الله أن يبعدهم عــن الكــنهج القويم
والإمام البغوي يتحدث عن الإضلال فيقول : هو الصرف عن الحــق إلى الباطل ، وقيل: الهالكّثّ. وهو بهذا لا يخرج عن كلام المفسرين السابق . ولم يذكر أحد من المفسرين غير هذا ، فلا خلاف بين المفسرين في تثرير هذا المعنى للإضـلا في هذه الآية ، ولكن لابد أن نعلم أن الله عز وجل هو الفعال في كل شيء فهو المعز ، و هو المذل ، و هو الخافض ، و ههو الر افع ، و هو الهادي سبحانه يهدي من يشاء لنوره ؛ لأته علم منهم الهـاية ، ويضل كن يشاء ويبعدهم عن دنهجه القويم بفعلهم ؛ لأنـه سبحانـه سبق فـــي علمــــه القديم أنهم سوف يرفضون هنهجه ، و لا يقبلون هدايته فأبعــدهم ســبحانـ . عنها




مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع •r.r. مج


ذكر الإمام الطبري والثعلبي وابن كثير والبيضاوي 「:أن الضدلا هنا
هو الابتعاد عن الحق ، وعن الطريق القويم ، والبعد عن الرشاد و الوةــوع وع
في الههلاك في الدنيا والآخرة .

أما صـاحب السر اج المنير فيقول:إن الثرك هو أعظم أنواع الضاللة
وأبعدها
عن الصواب ّ. أما الإمام الثنعر اوي فيقول : الضـلال البعيد هنا هـــو
خسران المشرك للنجاة في الآخرة ، والمتعة بالجنة ، فهو وإن تمتع في الدنيا بكل المتع إلغ أن دناع الدنيا زائل إدا بالموت ، وإِلا بزو ال النعدة ، أها هتاع الآخرة فهو الباقي من غير زو ال ؛. وأما صاحب تفسير البحر المديد فيةــول
 لايكادو ا يعودوا إلى الطريق القويم جر اءه مرة أخرى . ْ ويةــول صـــاحب التحرير و التتوير : إن الثرك من الضـلا ، وأريد بالبعيد القوي في نوعـــهـ حيث لا يرجى لصاحبة اهتداء ". و عند صاحب اللباب في علوم الكتاب ، والإمام البغوي أنه الابتعاد عن الطريق المستيتي ، والحرهان سن خيرهٌ
( وتفسير اللبيضـاوي صّه
r Y V/ / انظر تفسير اللسرأج اللمنير ج

0 ) راجح البحر المديد ، لأحمد بن هحمد بن المهّي الإدريسي ، دار الكتب العلمية - بيروت ، طץ /
1 Yr/re60 lisrr،

Y ( ) راجع الثتحرير و الثتوير الطبعة الثتونسية ج
 ومعالم اللتزيل للبغوي ج ج

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال المفسرين " دراسة تفسيرية "

ويرى الباحث من خلا كلام المفسرين عن دعنى الضـلال في هــذه
الآية أن الضـلا هنا بمعنى الابتعاد عن الحق ، وعن الطريق القـويم ، ولا
 المفسرين على هذا المعنى


 للفظة الضـلا كما ذكره المفسرون والضـلا هنا ضلال جهالة وابتعاد عــن الحق ، وعن المنهج القويم .





 بمعنى أخطأ القصد ، أي أخطأ قصد الطريق الصحيح ، فمن خـــالف هـــا الميثّاق ، وكفر بـه فقد أخطأ الطريق الحق ، و عدل من الههى إلى الضـلمّ وكل المفسرين على هذا المعنى و لا يو جد خلاف بينهم في فهم هعنى ضـــل في هذه الآية .

-





تتحدث الآية الكريمة على لسان سيدنا إبر اهيم الخليل عــن الأصــنام التي ضل الناس بعبادتها عن طريق الرشد والحق ، وابتعدوا بجـلهم عــن
 تتحدث إليهم وتأمر هم بعبادتها والابتعاد عن توحيد الله سبحانه ، وإنما الكفار هم الذين ابتعدوا عن طريق الرشد والهدايـة ، وهم الذين اتخـــذوا الأصـــنام آلهة، فقوله تعاللى على لسان الخليل عليه السلام : " رَبِّ إنَّهُنَّ أَضْلَّنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاس" هجازا عن ضلال الكفار وابتعادهم عن طريق الرشد بـعبــادتهم
 التوحيد وعن طريق الحق' و المعنى اللغو ي لأضللـن في الآية الكريمة أي ابتعدوا بهــن عــن طريق الحق و الهاية ، ولا خالف بين المفسرين في هذا المعنى .

 تتحدث الآية عن اتباع هدى الله عز وجل بعد الهبوط إلــى الأرض ، وتقرر أنـه من اتبع هدى الله عز وجل فلا يقع في الضـلا ، و لا يبتعد عــن كنهج الحق ، ومن يتبع الطريق القويم لا يشقى و لا يكون دـــن الأشــــياء ،
 طريق الحق ، ويسلك طريقا منافيا للهى و الرشاد
() سورة إبر اهيم الآية ( (Y) )


「) سورة طه الآية (

دلالات لفظ＂الضلال＂ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال المفسرين＂دراسة تفسيرية＂
（ فَلا يَضِلُ（أي＂فلا يزو لِ عن هحجة الحق، و لكنه يرشد في الدنيا
ويهتدي "'.

فمن＂التبع الهُّهى الوارد من الله على لسـان رسلّه سلِّم من أن يعتريـــهـ شيء من ضـلم＂「．ولم يختلف المفسرون عن هذا المعنـى ．فالآيــة تتفـــي ضـلا البعد البعد عن المنهج القويم عمن انبع هدى الله ســبحانـه ، و آياتــــــ البينات ．و هنا لطيفة دقيقة ، و ههي أن هن يتبع هدى الله عز و جل فد يقع في ضـلا المعصية ؛ لأنه غير دعصور ، إلا أن انباعه دنهج الحق يرجعه الكى الطريق القويم ، ويكفر الله عنه سيئاته بفعله الحسنات ، و انباعــه الطريــق －القو يم ، و الله أعلىى وأعلم


تتحدث الايّة الكريمة عن مصير الكفار ، و المجرهين يوم القيامة فهم
في ضياع و هالك ، يسعرون في نار جهنم • و اختلف المفسرون في هعنــى ضـلال الذي تحمله الآية الكريمة؛ فهناك من قال ：إنـ بمعنـــى الضـــياع ،
 يكون في الآخرة فيكونون في ضياع و هلاكك ويدخلون النــار ．أكــــا أكثــر المفسرين فهم على أن الضـلا هنا إنما هو بـعده عن طريق الحق في الدنيا ، و كفر هم و اقتز افهم المعاصي دما يؤدي بهم إلكى السعير يوم القيامهة وهـــن

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { を ) انظر تفسير البيضـاوي ج / / }
\end{aligned}
$$

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع •r.t. مج
هؤ لاء المفسرين الإمـام الطبري '، والخازن '، أمـا الإمـام الرازي فقد جــوز الأمرين وذكر هما في تفسيرهٌ
وفي التحرير والتنوير "الضدلا : يطلق على ضد الهـى ويطلق على الخسران ، وأكثر المفسرين على أن المراد بـه هنا المعنى الثاني ،فعن ابـــن عباس :المر اد الخسران في الآخرة"؛. وإن كنت أميل إلى ترجيح أن الضـلى في هذه الآية يعني الضياع والهلالك والخسران فــي الآخــرة ؛ لأن الآيـــة تتحدث عن الساعة والقيامة إلا أنني أدرجت الآية في مبحث عدم الهداية إلى الحق ؛لأنه رأي أكثر المفسرين في هذه الآية .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) انظر تفسير الطبري جr ج }
\end{aligned}
$$

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

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "
المبحث الخامس : الضملال بمعنى عدم المعرفة ، وبمعنى الضياع ، وبمعنى الغياب في آيات القرآن الكريم .

 وِمَا دُعَاءُ الْكَافِرِنْ إِلَّا فِي ضَالَالٍ
تتحدث الآية عن دعاء الكفار غير الله عز وجل ، وتثبـــت أن الـــذي
 هن دعاني الضالل في اللغة ، و هو الضياع و الذهاب هباءً فمعنى قوله تعالىى
 وهعبوديهم إلا في ضياع وذهاب عن استجابتها ؛ فدعاؤ هم فـــي ضـــياع ، وخسران، وبطلان ، فأصو اتهم محجوبة عن الله عز وجل 「. فدعاؤهم في " ضياع لا منفعة فيه ؛ لأنهم إن دعو الله لم يجبهم و إن دعوا آلهتهم لم تستطع إجابتهم"ّ. و الإمام الطبري يذكر دعنى" دغاير الما ذهب إليه المفسرين فيقول : إن دعاءهم في ضلال أي في غير اسنقامة ولا هدى؛ لأنهم يشركون بالش عز وجل ؛. و المعنى الذي ذكره الطبري يعني أن الكفار إذا ها دعوا الله عز وجل فهم على غير طريق الرشاد والهّى ؛ لأنهم كفروا بـه ، وأشركوا دعه غيره ، وإن دعوا الأصنام فهج أيضا على غير هدى ولا رشد ؛ لأن الأصنام لن تجهه • ودن دعاني الضالا الحيرة ، و عدم الهحاية للحق ، و هو ها ذكره صـاحب البحر المحيط أن الكفار في دعائهم إنما في حيــرة واضـــــــلا "و الذين يدعون الأصنام والأوثان و المعبودات الباطلة: لا يجيبونهم إطلافــا،
ه ) انظر تفسير البحر المحيط جه/ 9 9 ٪ .


ولا يستجييون لهم دعاء، ولا يسمعون لهم نداء، ولا يحقّون لهم نفــا، ولا







 الْكَاْفِرينَ "



 نجاهم أعرضوا عن عبادته مرة أخرى ، وهذا حال الإنسان فهو كفور بنعم
 فكركم من تدعون ، وبطل دعاؤه عندكم . وضل هنا معناها اللغوي المقصود
 هو فعل مصدره ضـلال . والإمام ابن جرير الطبري يذكر لنا متنى آخــر للضلال في هذه الآية وهو الفقتان ، فهم في هذه الحالة يفقدون من يــدع وعون


[^0]يتضرع إلا له عز وجل '. " فالمعنى غاب وانصرف ذكر الــذين عـــادتكم دعاؤ هم عن ألسنتكم فال تدعونهم ، وذلك بقرينة ذكر الدعاء هنا الذي دتعلقه
 تلف وفُقّ ّ ، و كذلك بطل من تدعون من دون الله ، وذهب عن أو هـــامكم ، و غاب وسقط من ذاكرتكم ٌ. وتمثل هذه الآية دليلا لمجيء الضدلال بمعنــى الغياب ، و هو أحد معانيه اللغوية التي استخدهـها العرب في لغتّه ، و قد جاء القر آن على لغة العرب .


تحكي لنا الآية الكريمة صورة من صور تكذيب الكفار بالبعث ، فهم في تكذيبهم يستعجبون من رجو عهم للحياة درة أخرى بعـــد غيــابهم فــــي
 تعالىى :" ضلَنْنَا فِي الْأَرْضْ" ودعناه "أي صرنا تر ابا مخلوطا بتر اب الأرض لا نتميز منه أو غبنا فيها"". وكذللك معناه ذهبنا وضـــعنا و غبنـــا وبطلنـــا ، وهلكنا بأن صرنا ترابا هختلطا بتراب الأرضن ع "وأَرَادُوا بِذَلكَ إِذَا تَفَرَّقَتْ




 0) السجدة الآية ( (1) ع




مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع م．r．t．مر








عليه السلام ، وأنمّ بدل من أن يؤمنوا به أرادوا اتلك من آمن معـهـ إلا أن


 وما كيدهم إلا في ذهاب وضباع و هالاك وبطلانّ＂．


 وتخبط ْولا تؤدي الحيرة والتخبط إلا إلى الضياع والبطلان ـ وكل المل المعاني


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

وروح الييان لأبي إسماعبل حقي بن مصطفى الإستتبولي ، دار إحياء الثنراث العربي ، جA／
．リミへ

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "

و هو الذهاب هباءً منثور ا ـ ولم يختلف المفسرون في المعنى المقصود دــن الضدلا في هذه الآية .

 ويَصْلِعُ بَالَهُمْ "
تتحدث الآية الكريمة عن فضل الجهاد في ســبيل الله عــز وجــل ، وأهيته ؛ وأن الله قادر على نصر المؤمنين دون فتال ، ولكــن الله شــر ع الجهاد لتُتَحْن الأنفس ، ويُعلَم الصادق من الكاذب ، ونظير ذللك جعل فضل دن يُتلّون في سبيله ألا يُضِيّع أعمالهه هباءً ، بل يهديهم إلى طريق الجنة ، ويريح بالاهم بـتعها ، ونعيمها ، ويُنسيهم هم الانيا وبلاءها .


 وإنما ينميها سبحانه وتعاللى لهم ، ويجزيهم الجنان فيهديهم إلى نعيمها جراء تضحيتهم بأرواحهم فذاءً لله سبحانه وفي سبيل نصرة كلمته .و لا خلاف بين المفسرين في هذا المعنى ، وقليل من المفسرين من تعرض لـا له .

يتحدث سبحانه في الآية عن فضله ، و إنعامه على نبيه صلى الله عليه
وسلم ، ومن هذه الفضائل أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم ضـالا فهداه ، واختلف المفسرون في معنى " ضتالّاً" في هذه الآية على أقو ال كثيرة ، لكنهِ اتفقو ا على أن هذا الضـلا ليس ضـلا كفر ، ولا ضـلا معصــية ، فهــا لا يليق باللبي صلى الله عليه وسلم ، و هو معصوم عن ذلك .
() سورة محمد الآيتان ( \& ، 0) ) .

「


وقبل أن أعرض لأقوال المفسرين في هذا المعنى أود أن أذكر رأيي
 متحيرا من أمر الكفار ، كيف يعبدون أوثانا لا تنفع ، ولا تضر ؟ ثـ ثم كيف لـ





 الفريدة في الفلاة ضالة ،فكتت أنت ثلاك الثنجرة الفريدة التي حملــت ثمــرة الإيمان لللناس ، ومنها ووجدكَ ضالاً عن معرفة الله تعالّى حين كنت طفــلا صبياً فخلق فيك العقل والمعرفة' .
أما الإمام القرطبي فيقول : إنك كنت ضالا أي غافلا عما يراد بــك







 وكلها معان جيدة تبعد ضلال الكفر والمعصية عن اللنبي صــلى الله عليــــ وسلم.




المبحت السـادس : الضـلال بمعنى الخطأ والنسيان في آيات الاحق •

 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
تتحدث الآية الكريمة عن الثشهادة فإن لم نجد رجلين للثهادة فيشهد رجل وامر أتان ، ثم علل سبحانه لماذا يشهـ امرأتان مكان رجل واحد ؟ ذلك
 نسيت الأخرى ، و هذا هعنى "أَنْ تَضِلَّ " في الآية الكريمة أي أن تتسى ، و لا خلاذ بين المفسرين في هذا المعنى ، وهو أحد معاني الضالل الموروثة في


 تذكر لنا الآية الكريمة استتكار إخوة يوسف أبناء نبي الله يعقوب حبه ليوسف وأخيه أكثر كنهم ، ووصفه بالضـلال المبـين ، وهــــ حينمــا يصفونـ بالضـلا لا يقصدون ضـلا الكفر ، و لا ضـلا المعصية ، و إنمـــا ضلال الخطأ ، فهو في خطأ هن أمره إذ يؤثر الصغيرين عليهم في الحب ، و هم مجمو عة كبار ، وأكثر لـه نفعا .و الحق في ذلك أن نبي الله يعقوب عليه السالام لم يخطئ في زيادة حبه ليوسف وأخيه ؛ وذلك لأسباب منها: الأول كونهها عجيان \& فقدا أمهما فلابد أن يحظيا باهتمام أبيهها لذلك . الثثني - صغر سنهما فالو الد دائما هـا يهتم بالصغير أكثــر ، وهــــه الأعر ابية حينما سُٔكِّت أي أو لادك أحب إليك ؟ فأجابت : صنير هم حتى يكبر
( ) سورة اللبقرة من الآية ( (YAY) .


「) سورة يوسف الآية ( ^ ) .

؛ ) يطلق العرب على من ماتت أمه عجيا ، ومن مات أبوه يتيما ، ومن مـات أمه وأييه معــا لطيـــا ،

صرأثر .


، ومريضهج حتى يشفى ، و غائبهج حتى يرجع . الثالث - علم يعقوب بــأن






تتحدث الآية الكريمة على لسان سيدنا موسى عن علم الله عز وجــل بالقروون السابقة عن فرعون ، فيقول هوسى : إن علم القرون الأوولمى وها يُفعل بها عند الله عز وجل مسطورة في كتاب ؛ لأجل المالائكة ، و لا يضل ربي ، و لا ينسى هذه الأمور ، و لا يحتاج إلى الكتاب ، وإنما الكتاب ؛ لأجل

 سواء كان الخطأ في دعرفة دكان الثيء ، أم الخطأ في العلم ، أم اخطأ في المعرفة قاله : أكثر الدفسرين "، وذلك من صرف دعنى الضـلا إلـى الخطأ ،
 يصل إليه ، أو دخل فيه ، ولم يصل إلى دقصوده ، وأضل بالألف إذا فهــــ
 كثير فيفول في دعنى"يضِل" : أي لا يشذ عنه شيء ، و لا يفوتـه صــغيرة ، ولا كبيرة ، و هو سبحانه بكل شيء محيط هـ أما ابن عطية الأندلسي فيقول



.

 |llll



دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "

في المحرر الوجيز : إن يضل بمعنى يغيب ، و المعنى أي لا يغيب الكتــاب عن ربي طرفة عين ، و على ذللك يكون " يَضِلّ" صفة للكتاب '. وأر اه بعيدًا عن المقصود من وجهة نظري، والصحيح ما عليه أكثر المفسرين ،يضـــل بمعنى يخطىٔ ، و الوصف لله سبحانـه وتعاللى ، وليس للكتــاب • ويعــرض أبو حيان الأندلسي أكثر من دعنى لهذه اللفظة : أحدها بمعنى يخطىي علـىى
 بمعنى يذهب عليه المعنى ، و فيه نظر إذ لا حاجة للتكرار ، وفي رأيي أن المعنى يخطـــئ ،
 علوا كبير ا


تذكر لنا الآيتان الكريمتان ثمود وهم ڤوم صـالح عليه الســـلام ، وقـــد كذبو 1 بما جاءهم به - عليه السلام - ، و كذبوه أن يكون نبيا أصـلا ، و قالوا: كيف نتبع بشرا هنا ؟ إن فعلنا ذلك فإنا في ذهاب عن الحــق ، وخســران
 خطأ ، وذهاب عن الصواب ،"وَسُعُرٍ" بمعنى خسران ، وجنون .قالكه الإِمــام
 هعنى الضـلا : "فإن اتبعناه نكون في ضـلا ول وسعر أي جنون علــى هـــا الوجه "ه
(1) انظر الكحرر الوجيز في تغسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي


 (Y) سورة القمر الآيتان ( (
 ج ج o

مج.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع
المبحث اللسابع : الضضلال بمغى الجهل والبطلان في آيات الفرقان المبين



ذكر الإمام الطبري والإمام ابن كثير أن الضالد هنا بمعنى الجهل ،




 اللعنى عن الجهل .




 والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية "ْ." وأبو حيان الأندلسي يقول: إن ضالمهم حيرة فهاهم الشّ بالنبي سن حيرتهم ".
() سورة آل عمران الآية ( 1 ( 1 )
r r انظر تفسير الطبري ج
r + انظر تفسير الخازن ج / انظر
を ) انظر تفسير السعدي ج
 . 17 • 17 / تونس -
) 7 انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيات الأندلسي جr /• (1 .

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الفسرين " دراسة تفسيرية "
أما الإمام البغوي فيقول :كانوا في ضلال مبين أي في كفر يعبــدون
 لا يوصل إلى الغاية ، أو هو اللي يوصل إلى ضد الغاية ، فإذا كانت الغاية
 . إلم يذكر صراحة أنه الكفر لكن المعنى الذي ذكره يدل على الكفر

 والسبب في ذلك أن القدامى نظروا إلى أن الآية تخاطب المؤمنين فلا يجوز وصفهّ بالكفر ، والمحدثين نظروا إلى المعنى الدقيق ، وهو أنهم كانوا كفار ا قبل بعثة النبي فيهم ، وقبل إيمانهم .


تتحدث الآيتان الكريمتان عن رسول اله نوح عليه السلام ، وتبليغـــه الرسالة لقومه ، وعن رد فعلهم تجاهه ، حيث لم يكن منهم إلا أن يصــفـوه
 فيقول : إني ليس بي ولا حتى ضلالالة واحدة مما وصفتنوني به ، ره ، وإنما أنا
 الضلال الذي وُصيف به نوح عليه السلام من قبل فومه . و المعنى : إنك يا نوح لفي جهالة فاضحة ظاهرة تبعدك عن طريــق الحــق الــذي نـعلـــــهـه ، ولا تعلمه . ورد نوح عليه بنفي الضلال عن نفسه بأنه ليس به ولو ضالالة واحدة غاية في البلاغة ؛ لأن الضلال اسم جنس يشمل ضلالات كثيرة فنفى عنه ذلك بالمفرد ، أي ليس بي ولو واحدة مما تصفوني بـــه .و المفســرون

$$
\begin{array}{r}
\text { Y ( ) }
\end{array}
$$



فسروا الضلال الموصوف به نوح عليه السلام من قبل قومه بالذهاب و البعد عن الحق ، وبالخطأ البين الظاهر ، وإن اختلفت العبــارات ، والتعبيـرات

 القرطبي وأبو حيان والثيخ عادل ، والثيخ محمد طاهر بن عاشور فيفولوا في المعنى : إنه العدول عن طريق الحق
 السالم : أي في غيبة عن الحق ، أو تيه عنه ". وعن ضالالمة يفول : " فيرد عليهم ليس بي ضلالة؛ لأن الضلال جنس يشمل الضلالات الكثيرة ، وقوله يؤكد أنه ليس عنده ضلالة واحدة ." وبهذا يفرق بين الضلال والضــلالة ،
 طاهر عاشور و غيرهم ؛ فلم يفرقوا بين الضـــالا والضـــالة ، وقـالوا : اللفظان يحملان نفس المعنى 0 . أما أبو حيان في البحر المحيط فيفرق بين الضلال والضلالة بأن مجيء اللفظ مفردا أبلغ في الرد ، أي ليس بي ضلالة واحدة مما تصفوني به ".
هكذا يظهر من آراء الكفسرين أن وصف نوح عليه السلام بالضال
 يخفى على أحد منهم.
( ) انظز تفسير الطبري ج ج ج ج


 ؛ ) ( تفسير الشُعراوي نفسه
 .
Y ) انظر تفسير البحر الدحيط ج\&/\&

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية "



تتحدث الآية الكريمة عن أعمال الكافرين الخيرة في الانيا ، فتذكر لنا أنها تبطل عنهم يوم القيامة ؛ ذلك أنهم كفروا بالشّ ، وكلامه ، و ولقائه ، فليس



 وبنين ، وغيرها من أمور الانيا ـ وهنا لطيفة حيث ذكر أكثر المفسرين إن






 واستقامة ، و إنما كانت على جور وضالالة "ْ. ومن وجهة نظري أن هنا الكلام فيه نظر ؛ لأن كل الأعمال الخيــرة

 عبادتهم ، وليس أخلافهم فبذلك يستقيم المعنى ، ويكون هذا الرأي صحيخًا،

$$
\begin{aligned}
& \text { ابن كثير جها }
\end{aligned}
$$

مجلr．r．مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع
ودثله ما ذكره الإمام القرطبي＂ضّلَّ سِعْعُهُمْ＂أي في عبادة غيري＇، و كذلك في نظم الدرر ：حادوا عن القصد بعكلهم فبطل 「ّ، والواضـح من قوله حادوا عن القصد أي عبدوا غير الله سبحانه ، فإن كان هذا（ عبادتهم الأصــنام ） هو ما يحسبونه حسناً فهو كذلك ، و إن كان الدقصود أعمال الخير فكما ذكر الفريق الآخر（ البيضاوي ، الخازن ، السعدي ، و غير هم ）، و هو ما أميل إليه والش أعلى وأعلم

تتحدث الآية الكريمة على لسان رسول الله موسىى عليه السـلام عــن


 البيضاوي ：أي من الجاهلين فهو هــن فعــل أولــي الجهــل و الســفهة ، أو الخاطئين ، فلم يتعدد قتله ، أو من الناسين ، أو الز اهلين عن تبعة الوكز ．و الأقرب لمعنى الجاهلين أي جاهل عن رد فعلة الوكزة ، فلم يقصد موسى ،


 الناسين بعيد أيضا فكيف كان من الناسين ؟ وما الذي كان لـه ناسيًا ؟ فأدق المعاني ، وأقربها للصواب أنه كان دن الخاطئين في فعلتة التي فعلها ، ولم يكن قاصدًا فتل الرجل ．و واله أعلى وأعلم ．

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) انظر الجامع لأحكام القرآن ج1 }
\end{aligned}
$$

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

، 17 •有

$$
\begin{aligned}
& \text { o ) انظر تنسير الليضـاوي ج/\& }
\end{aligned}
$$

الخاتمـة
نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين ، فجاء على لغة العرب ؛ لكنـ
كلام رب العالمين ، لذا احتار أصحاب اللغة والبيان فــي الوصــول إلــى بلاغته، و عرفوا بقريحتهم اللغوية أن هذا الكلام ليس كلام بشر ، و إنما هـــو
 بكتاب اله غاية الاهتمام ، وجاء ذلك البحث ليظهر المعاني اللغوية للفظة دن ألفاظ العرب في القرآن الكريم ، فدار البحث عن معــاني لفظـــة الضـــل ومشتقاتها في القر آن الكريم ، وبحث ما قاله المفسرون حول المعنى الـــذي حوتة آيات الذكر الحكيم لهذه اللفظة . ولقد توصل البحث للنتائج الآتية : 1- جاءت دعاني ألفاظ الضالل في الكر آن الكريم لتحمل نفس المعاني التي استخدمها العرب على اختلافها
Y-جاء دعنى الضـلا و مشنقاته بمعنى الكفر في القر آن الكريم في إحـــى وثلاثين آية .
r- جاء دعنى الضدلا بمعنى المعصية في ست آيات في القرآن الكريم .
؟-جاء دعنى الضـلا بدعنى عدم الههاية إلى الحق في أربع وعشرين آية . 0-جاء دعنى الضـلا بمعنى عدم المعرفة والضياع والغيـــاب فـــي اثتتـــي و عثرين آية .
Y-جاء معنى الضالل بمعنى الخطأ والنسيان في سبع آيات .
V-جاء دعنى الضلال بمعنى الجهل و البطلان في ست آيات .人-اختلف المفسرون في تفسير لفظ الضـلا في بعض الآيات ، و اتفقوا في . بعضها

9-جاءت المعاني للفظة الضـلم في القرآن الكــريم غايـــة فــي الدقـــة ، والبالغة.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع •r.r.

- ا-ضرورة التفريق بين دعاني لفظة الضصلا حسب السياق القرآني ؛ لأن

عدم التفريق يؤدي إلى حمل المعصية على الكفر ، و العكس
وبهذا أسدل الستار على هذا البحث موصيًا البــاحثين والدارســين :
بحث دلالات بعض ألفاظ القر آن الكريم ذات الاستعهالات اللغوية المختلفة ،
مثل بحث لفظ النظر في القر آن الكريم فقد جاء هذا اللفظ بمعلن دختلفة فــي
القر آن كنها الرؤية ، ودنها الانتظار ، وننها التنكر ، و غير ها دن المعاني .

دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الفسرين " دراسة تفسيرية "
قائمـة المصادر و المراجع
1 ) أنوار التأويل وأسرار التنزيل لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمــر
 - $19 \mathrm{~A} \lambda$

ץ ب ب بحر العلوم لأبي الليث نصر الاين بن محد بن إبر اهيم اللــــر قندي ،
تحقيق : د / دحمود دطرجي ، دار الفكر - بيروت .
r ) البحر المحيط لـحمد بن يوسف الثشهير بأبي حيان الأندلسي ، تحفيق : الثيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الثيخ علي هحمــــ دعــوض ، دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان ، ظا/ ا

を ) البحر المديد لأبي عباس أحمد بن محد بن المهدي بن عجيبة الصسيني

0 ) تاج العروس من جواهر القاموس للسيد هحد مرتضى الزبيدي ، تحقيق : الدكتور عبد الفتاح الحلو ، دار التــراث العربـــي ، طا

$$
\text { - } 199 \mathrm{~V}
$$

7 ) التحرير والتتوير للثيخ دحمد الطاهر بن عاشور ، دار سحنون للطباعة والنشر ، تونس 199V م
(V ) التسهيل لعلوم التنزيل للشيخ أبي القاسم محد بن أحدد بن جزي الكلبي ، ضبطه وصححه وخرج آياته محمد سالم هاشم ، دار الكتب العلميــة

$$
\text { - بيروت -لبنان ، ط1 / 10 ا0 ، } 990 \text { ام . }
$$

人 ) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في دعاني التنزيل لعاء الاين علي محمد بن إبر اهيم البغدادي الشهير بالخازن ، دار الفكر - بيـروت لبنان ، 19V960

9 ) تفسير روح البيان لإسماعيل حقي بن دصطفى الإســـتانبولي الحنفـي الخلوتي ، دار إحياء التراث العربى - ( ) تفسير السراج المنير لمحمد بن أحمد الثربيني شــــس الـــدين ، دار الكتب العلمية - بيروت .

## مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع

(1 ) تفسير السعدي المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنــان لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ، تحقيق : عبد الرحمن بن معـــلا

Y Y ) تفسير الثشعراوي ، راجعه أ ـ د / أحمد عمر هاشم ، دار أخ أخبار اليوم. ז1 ) تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تحقيق سامي بن محدد سلامة ، دار طيبة للنثـــر والتوزيــع ، ط٪ /

$$
\text { م } 1999-\text { - } 1 \leqslant r .
$$

\& ( ) التفسير الكبير مفاتيح الغيب لمحد بن عمر بــن الحسـين الــرازي -المعروف بالفخر الرازي ، دار إحياء التنراث العربى
 للكتاب سنة النشر : • 199 م م
 مصنطفى الزحيلي ، دار الفكر المعاصر - بيــروت ، دمثـــق ،طץ / . $\rightarrow 1 \leqslant 1 \wedge$

، تفسير النسفي لأبي البركات عبد اله بن أحمد بن محمــود النســفـي ( V تحقيق الثيخ مروان دحمد الثشعار ، دار النفائس - بيروت 1 1 ) تفسير المواردي النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محد بن حبيب الماوردي البصري ، تحقيق : اللسيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم،
دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان .

19 ( التفسير الوسيط للدكتور و هبة دصطفى الزحيلي ، دار الفكر - دمشق
.
( Y.


# دلالات لفظ " الضلال " ومشتقاته في القرآن الكريم في ضوء أقوال الففسرين " دراسة تفسيرية " 

( البخاري ، تحفيق : دحمد زهير ابن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة، - - ها

Y Y ) الجامع الصحيح ( صحيح هسلم ) للإمام هسلم ، اعتتى به صــهـيب . الكرمي ، بيت الأفكار الدولية
K K ) الجامع لأحكام القر آن لأبي عبد الها محدد بن أحمد بن فرح الأنصاري القرطبي ، تحقيق : هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب ، الرياض ، المدلكة العربية السعودية ،
٪ Y ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لـحمود الألوسي
أبو الفضل ، دار إحياء التراث العربي - بيروت .

Y0 ) الكسف والبيان تفسير الثغلبي لأبي إسحاق أحدد بن محد بن إبراهيم

هـ - r r r م م

٪ ا اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشتي ، تحقيق : الثشيخ عادل أحمد عبد الموجود والثيخ علي محمد دعوض ،
 . لسان العرب لابن منظور ، طبعة دار المعارف (YV



Y9) معالم التتزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، حقتــهـه وخــرج أحاديثه محدد عبد الها النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم
 T . بن عمر البقاعي ، تحقيق : عبد الرزاق غالب المهي ، ، دار الكتـبـب العلمية - بيروت - 10 ؛اهـ - 1990 م


[^0]:    
    
    
    .
    

