يمتحن ما في حدوركم ويمير ما فـ فلوبكم فيظهر ما كان غيباً لا يعلمد إلا هو إلى عالم المشاهـاة ليعلده ويراه على حقيقته رسوله والمؤمنون،


 وهذه الطائفة التي أنعم النهّ عليها بالعاس هم المؤمونون النين ليس فـم
 وأما الطائفة الأخرى الذين \}قد أهمتهم أنفـهـهـ فليس فم هم فـ
 غيرمه، \}يثولون هل لنا من الأمر من شيءئ وهذا استفهام إنكاري، أي: ما لنا من الأمر -أي: النصر والظهور - شيء، فأساءوا الظن برئم
 الفيصلة والقاضية على دين النه، قال النه في جواجمّ: \}قل إن الأمر كلد الله\{ الأمر يشمل الأمر القدري، والأمر الثرعي، فجميع الأثشياء بقضاء

 الأمر الذي يكنونه، فقال:

 ورأي أصحابه، وتزكية منهم لأنفسهم، فرد الشَ عليهم بقوله: 3 قفل لو كتمث في بيوتكم\{ التي هي أبعد شيء عن مظان القتل كلبرز الذين كتب



 \}وليدتص ما في قلويكم\{ من وساوص الشيطان، وما تأثر عنها من الصفات غير الحيدية.
\}والنه عليم بذات الصابور\{ أي: بما فيها وما أكتنه، فاققضى علده وحكمته أن فلر من الأسباب، ما به تظهر خبآت الصدور وسرائر

أنزل عليهم الععاس بعد الفم والغم، وذلك ليريح أفكارمه ويجِد نشاطهمه، ثم يخرهم أن معهم طائفة أخرى لا تشاركهم الإميان، وإثما قلد أثمهـم أمر حياقْم؛ لذا فإفم يستفهمون من النبي صلى النّ عليه وسـلم عن النصر استفهام جحود واستبعاد، لكن الهة -مبحانها- يبين فم أن الأمر ليس


 امتحانا لإخالاصهم وإظهارا لحقيتهمه. وقال تعالى: $\}$
 يقطع قلوكمّ، والغم يسيطر على أنفسهم وهم لا يفكرون إلا في أنفسهـم


 أُخم يعتّدون أن الإسلام باطل وأن محمداً ليس رسولاً، وأن المؤمنين بيهزمون ويوتون ويتتهي الإسلام ومن يدعو إليه. والرابع: أن الهن تعالى قدلـ

 خرجنا ولا قاتلنا ولا أصابنا الذي أصابنا فأطلعه الهَ تعالى على سرهمه،








 يتم خروجكم إلى أحد بتديبر الهُ تعالى ليبتلي الشّ، أي:

لحمد الهُ رب العالمين والصـالاة والسـلام على اشـرف الالنياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


 يَقُولُونَ هَلْ كَا مِنَ الأَمْرْ مِنْ شَيْء قُلْ إِنَّ الأَمُرْ






الصُّدرور\{ سورة آل عهران آية: 154.

شرح الكلمات:
أمنة: الأمهنة والأمن بعقن واحد وهو ضد الثوف.


 قشير وصحبه النين خرجوا من أجل الغيهة. اهمتهم أنفسهم: أي حملتهم على المم.



ون الإخلاص.
الشرح الإجمالي
يلكر النه -سبحانها وتعالي- المؤمنين بتعمته عليهم حيث



 بالله ظن السوء.
 والتسنُطُ وعلم الإيمان بالقدر، فالموت النـي حصل عليهم- بزعمهـ ليس





سواءً في المعركة أو في الماينة، فالأمر راتع إلى قضاء النه وقداره.
مناسبة الآية للباب:
حيث دلت الآية على تريع الاعراض على القلر . مناسبة الآية للتوحيد:
حيث دلت الآية على وجوب الاستسامام للقضاء والقدر؛ لأن ذلك من

> كمال التوحيد.


1ـ أ أن الحير والثر مقدر من النه عز وجل. 2. أن الشدائد تظهر المخائق. 3. الاعتراض على القدر من عامامات النفاق الاعتقادي. 4. الأسباب لا تمع الأقدار .
 مكان لا بد وأن يموت فيه.
 التسليمى للهُ تعالى والرضا بأفعاله في خلقه.

 ومصلحة إخواغم المـلملمن.

 القلق، والبلبة، والاضطراب، وتومم الأنثياء. 9-النعـاس في القتـال: أمسن مــن النه وريمــة، وي الصــاة: مـن الثيطان. 10-الأمـر كلـه ف النصـر والزيعـة اله، يصـرف الأمـر ف عبـاده إن

الحخنوا أسباب النصر، أو وقعوا ف أيباب المزيعة.



 كان لنـا من اختيار في احـروج للقتـال؟ قل فـم -أيها الرسـول-: إن الأمر كلَّه لهـ


ابِقتل أو يموت فيه.

