جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض، ويألفه ويلتذ



الله أن يزرجه سويا صحيحا، فأم النه عليهم الععمة وأنثافم مطلوكيم. أفلا يستحق أن يعبلدو، ولا يشركوا به في عبادته أحلا، ويخلصوا له


فصعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الهُ عليه بالتعمة

 الآية9189، 190] فكانا من المشركين لا من الشاكرين، وكّنا نعرف




 عافة. فإن قيل: هذا الولد الذي آتاهما الهُ عز وجل كان الوان واحدا; فكيف جعلا في هذا الولد الواحد شركا بل شركاءاء؟ فابجواب: أن نولول هذا على ثلالة أوجها
الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذي أتى جذا الوند هو الونا الولي الفلاني، والصاح الفاليُ، ونو ذلك، فهذا شرك أكرير؛ لأنها أضافا الحلق إلى غير الهن. ومن هذا أيضا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن; فتجد المرأة

 الوجه الثاني: أن يضيف سـامة المولود ووقايته إلى الأطباء وارشاراداقمه،

 من الشرك، ولا يصل إلى حد الشرك الأكري;

وأنه خلق منه زوجه، وذلك ليسكن إليها ويطمئن إلى عشرقًا. وأنه خلق فيهما حب الجهـاع وأباحه فهـا، وذلك ليكمل لهــا الاستقرار ويستمر نسلهها، فلما حملت وحان وقت الولادة سألا ربّما أن يرزقها بـها بشرا سويا


سألا بيماه عبد الخارث، فأشركوا مع الشَ غيره فتعالى النَ عما يشركون.

 وسلم
 يسكن إليها لأها إذا كانت منه حصل بينهما من المانابِبة والموافقة ما ما يقتضي سكون أحدهما إل الآخر، فانقاد كل منها إلى صاحها بيا بيمام

## الشهوة.


 ابتداء الحمل، لا خسس به الأنثى، ولا يثقلها. فَلْكَا \{ استمرت به و $\}$ قلوكما الشيفة على الولد، وعلى خروجه حيا، صحيحا، سِيا سالما لا آفة فيه










 واحدة، الذي خلق منها زوجها وجعل لفم من أنفهـهم أزواجا، ثم

الحمد لهُ رب العالمين والصـلاة والسـلام على اشـرف الانيباء والمرسلين نيبنا حمما وعلى آله وصحبها وسلم






عَمَا يُشْرُكُوْنَ.
سورة الأعراف آية: 189-190

شرح الكلمات:
من نفس واحاة: أي من آدم.


ضلع من أضاكاعه.
ليسكن إليها: أي يطمئن إليها وئألفها.
تغشاها: أي جامعها.

نطفة مُ علقة مُ مضغة.
فمرت به: أي فاستمرت على حلها.
أثقلت: أي صارت ذات ثقل حينها كبر الولد يـ بطنها.
صاناها: بشرا الـويا.


كما في بعض الروايات.
الشرح الإجمالي:

وشنخص واحـ،





 وقولـه: $\}$
 أو صالانا باللديز; فيكون تقيا قائما بالواجبات؟ ابلواب: يشمل الأمرين جيعا

 على إنعامه وأن لا يعبدوا أولادمه لغير الهن، أو يضيفوا النعم لغير النه، فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. مناسبة الآية للباب وللتوحيد: حيث دلت الآية على تفسير ابن عباس أن التعيبد لغيز الهَ هي الألماء شركا.

المناقشة: أخي المسلم اختبر نفسك لبيان مدى استفادتك من المطوية:
 وجعل منها زوجها ليسكن إليها، تغشاها آلا حملا خفيفا، فمرت به، أثقلت، صالحا آلا، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. ب. اشرح الآيتين شرحا إجماليا.
ج. استخرج خمس فوائد من الآيتين مع ذكر المأخذ. د. وضح مناسبة الآيتين للباب وللتوحيد.
$\angle$
والهُ اعلم ......وصلى النه على نيبنا خحما وعلى آله وصحبه وسلم .
 وجل.




 الفوائد

1. تفضيل الرجال على النساء حيث بدأ كم في الحلق. 2. تنضيل الزواج على العزوبة.
2. من حُسن الأدب التكنية عن الألفاط المستكرهة. 4. بـ بيان فضل الأم وما تعانيه.

3. الشرك بالله ينائ الشكر .
4. وـوبو تنزيه الهن عما لا يليق بهـ

السامام.
 والأنس والتعاون.




 الرسول، وعبد الكعبة.
13- أن الشرك يفع في جرد التسمية ولو و لم ثئصد حقيقتها.
14-1 أن من شككر إنعام الشه بالولد تعييده هلهُ.
