

فِقْه السِّيرة
مِنْ خِلال غَزْوَة أُحُد

الصادق مُحمَّد الحوني
'أ ستاذ مشارك، قسم الدراسات الإسالامية، كلية التربية،
جامعة الللك سعود، الرياض المملكة العربية السعودية


ملخص البحث . تمثل غزوة أحد في تـاريخ السيرة اللنويـة محطـة هامّة ، وقعت فيها هزيمـة
 أجل تبليغ الدعوة وتأمين حريتها ـ إننا ندرس أحداث السيرة لأنها تجسيد حي لتعاليم الإسـلام وندرسها أيضا لنستفيد منها في حياتتا ، ومن ذلك أننـا إذا درسنا الانتصـارات فإنها تزيا

 و علينا أن ننهض بعدها لمواصلة المشوار ما دام آلهدف الذي نعمل على بلوغه هو هو هدف يتميّز بالسمّو وخاصة إذا كان دينا سماويّا .
كما أن هذه الززوة و غير ها من أحداث الحاث السيرة النبويـة تزخر بالدروس المتنوّعـة مـا دام
من يقودها هو رسول يُوحى إليه أوّلا وهو عظيم من عظماء التاريخ ثانيا . استعرضت في البحث ظروف هذه الغزوة ثم قـت بالبحث عما تحمله من دروس وعبر

يُستفاد منها جاعلا الأحداث تعبّر عما فيها بكل صدق ودون تعسف .

مقدّمة

السـيرة النبويـة لحقت فيهـا بالمسـلمين هزيمـة في وقت فريـب مـن انتصــر
سابق في بدر.

الصـادق محمد الخوني
 ونتنتي ، ونعيد الثقة إلى أنفسنا ، فنحن في حاجة أيضـا إلـى معرفـة الهز الـي أم
 وكانت نقطة انطلاق جديدة في مسيرة اللدعوة الإسـلاميّة التتي انتصـرت في

النهاية ، بحيث لم تؤثر فيها هذه النكسة العابرة .






هزيمة الدّول العربيّة ، أو دول المواجهة خالِّيّة ، أمام إسر ائيل) . وقد ركز أصحاب هذه الذّر اسات الأخيرة إمّا على الناحية العسكريّة ، أو على الناحية الدعويّة ، أو الناحية التشريعيّة ، أو الناحية التربيّة الـيّة ، وكـان

 فيها الناحية الدعوية أكثر مـن غير هـا ، وتظهر فيهـا بشكل محتشـ الطريقـة

الأكاديميّة بصفة عامّة .
لكلّ هذا اخترتُ هذا الموضـوع لمعالجته بطريقـة عصـريّة تتمـيّل في

 على ناحية و إقصاء الأخرى ـ و هذا إلى جانب استعمال خريطنين أو رسمين


 يُطمأنّ إلى المعلوماتْ التي تقدّمها . رجائي أن يكون النوفيق حليفي في هذه الدراسة ، واله ولي النوفيق .

 يوحى إليه إلى جانب أنّه عظيم من عظماء التاريخ، وبالتـالي فـابنّ مـا يصدر عنه يتضمّن التنبير والحكمة والعبقرية والنظر البعيد ـ وهي بالتالي صـالحـة لأن يستفاد منها بصفة عامّة ككنهج حياتي للفرد وللمجتمـع وهي تكون ثـانيـا مكملة للمسلم في فهم دينه . مـن أجـل ذلـك لا بـدّ مـن تتّتع أخبـار السـيرة النبويّـة فـي مصــادر ها



 لإلز امها بقول ما يدور بخاطرنا من أفكار مسبقة .
 منها في نواح مختلفة وما لا نجده في هذا الخبر نجده في آخر . المهمّ هو

 وليس من خارجها . بحيث لا تكون استتناجات نظريّة أو مطلقة.
الأحداث السابقة على غزوة أحد

كثيرا ما لا يفهم جوهر الموضوع الذي ندرسه وأبعاده إلا بعد دراسـة
 الأحداث السابقّة على غزوة أحد:
لقد وقعت غزوة أحد بعد سنة تقريبـا من قيـام غزوة بـد
 فهزّه الأيام لم يكن يوجد فيها منهزم أو منتصر بشكل نهائي ـ فالمنتصر كـان يُتيحُ الفرصـة للمنهزم ليأخذ بثأره في السنة المو اليـة ـ و هذا مـا جعل حيـاة العرب قبل الإسلام سلسلة من المعارك لا تنتهي حتى تبدأ ، ولا تونوقف إلا لفترة قصيرة دعيت بالأشهر الحرم ، وذلك لأن هذه الأيـام لا تقع من أجل مبادئ وأهداف سامية .

بل كانت تحركها أسباب تافهة وحالات عاطفيّة ورَدّات فعل ．وقد قدّم الإسلام بديلا صحيحا لهذه المعـارك بإعطائهـا عندما تفرض على الإنسـان بعدا جديدا فيه مصلحة الدعوة و المسلمين والإنسان بصفة عامّة من هذا المنظور الجديد لفكرة الحرب والمعركـة لـم يكتف المسلمون
 حـركتهم مـن أجـل التغلّب علـى الصــعوبات وتنظـيم أنفسـهـ والاسـتعداد لمو اجهة الطوارئ و إثبـات الوجود في المنطقة، وكل هذا مـن أجل الدعوة إلى الإسلام والتي و هبوا أنفسهـ لها ．لإلـا
إذن تو اصلت الدعوة إلى الإسلام موازية لنزول الـوحي على الرسول ＂ومعـه تنظيم الجماعـة الإسـلامية وشـلّ حركـة القوى التي تعكـر صـفـو التعـايش داخـل المدينـة ، ومو اصــلة استكثــاف المنـاطق المحبطـة بالمــة المدينـة لمعرفة القوى المختلفة الموجودة．وكذللك لتعريف المسلمين بأنفسـهم كقوّة فتية صـاعدة تحمل عقيدة وشريعة، وجاءت لتنظم المجتمـع في ضو وء ذلك ．



 ولتنفيذ ما ذكر وقع ما يلي ： ا－التخلّص من قبيلـة بنـي فينقاع اليهوديّـة بعد محاصـرة أفر ادهـا في حيّهم بالمدينة على إثر الخلاف اللذي جدّ بينهم وبين المسلمين بعد كثـيّهِم عن عورة امر أة مسلمة كانت توجد في منطقتهم ．ان تصـرّف اليهود هذا
 وثيقة التعايش بين الجماعات والأديان داخل المدينة ．
لذلك وقع تضبيق الحصار على هذه القبيلة ـ ووقع إر غامها على الـى
「ヶ، كانوا يشتغلون بصباغته ．
「－ب－بعد هزيمة بدر لم يهنأ بال أبي سفيان قائد قريش وحتى ينفّس عمـا أصــابه مـن هـمّ فـي انتظــار مو عـد مـع المسـلمين قــاد غزوة انتقـام عرفت
فقه السيرة من خلال غزوة أحد
"بالسّويق"،(') وكانت هذه المجموعة التي قادها لتحقيق هذا الغرض نتألف
 $\qquad$ . $\qquad$ مـــــــــــائتي راكـي


 الطريق ، فلما سمعو ا بمسبر أفراد مـن المسلمين بقيـادة الرسـول بـاتجـاهـهم ،






إن هذا التصـدي للأعراب والقبائـل مـن جانـب المسـلمين الذي ذكرنــا عَينات منه دخل في استر اتيجيّة الرسول في عدم تمكين هؤ لاء مـن التحـالف و النهب ونرويع سكان مناطق الاستنقرار ، كمـا يهدف إلى إثشـعار هم بوجود قوّة إسلاميّة قامت على أساس العقيدة والنظام . 0 - حاولــت قـريش المتعـوّدة علـى رحلــة الثـــام التجاريّـــة (رحلــة الصـيف) تغيير الطريـق الـني تسـلكه قافلتهـا عــادة بسـلوك آخـر يمـرّ مـن


 الرجـال ، وأصــاب المسـلمون العيـر وأسـر دليـل القافـلـة فـرات بـات بـن حيـن
 واصل المسلمون حـصـار هم الاقتصـادي ضدّ قريش من أجل إضـعافها . 7- وفي مضمـار التخلص مدّن يهـّدون الوحدة داخل المدينـة وقعت التصفية الجسديّة للثـاعر اليهودي كعب بـن الأشـرف الذي لـم ينظر بعين
( ( ) السّوق: حنطة وشعير محمّص مطحون وممزوج بعسل وسمن وقد تخلص المكيون من أزوادها عندما هوجموا من المسلمين. (Y) زيد بن حارثة: من أقدم الصحابة إسلامأ قتل في موقعة مؤتة \هـ/

الصـادق محمد الخوني
 (تَغَزَّل) في قصــائده ببعض نسـاء المسـلمين و المسلمون يوجدون في بيئـة


أسباب غزوة أُحُد
أبرز سبب يمكن اعتبـاره سببا رئيستّا هو رغبـة المكيـين في الثـأر
لِهـزيمتهم بـبـر ، ومحاولــة القضـاء النهـائي علـى المسـلمين الــينـين أصـبحوا عائقا وتهديدا لتجارتهم المتوجهة إلى بـلاد الثــام ـ إلـى جانـب إمكانيّة تنـامي قوّة المسـلمين بحيث قد يصـبحون قوّة تتافسـهم الزّعامـة في شبـه الجزيـرة

العربيّة .
لكن يبقى عنصـر الأخذ بالثأر الذي فيـه إخـلاص وامتداد لـروح أيّام
العرب من أهمّ عو امل هذه الغزوة .

 من أشر اف قريش ورؤسائهم."

الاستعداد للمعر كة
من جانب المكيّين :
وقع تمويل الحملة العسكريّة ضدّ المسلمين من أربـاح القافلـة التجاريّة
التي نَجت من المسلمين قبل بدر ، و التي مبلغها خمسون ألف دينار . التِ
 ومن كانت له في تلك العير مـن قريش تجـارة فأعينونـا بهذا المـال على

حربه أه .." وتحالف المكيون مع عدّة قبائل لمساعدتهم ، مثل الأحـابيش، (٪)
 الأوس كانوا برئاسة أبي عامر الر اهب (أو الفاسق كما كان يلقب) الذي قـا هجرة معاكسة بعد حضور المسلمين إلـى المدينـة ، وقد يكون لِّهذا الراهب







 أيضا من طرف حمزة في نفس الموقعة.

 ص ص ص 9،ج، ج، صهr •





> ^،جهاصז•ז] .

ويعتبر هذا العدد من الكجنّدين كبيرا وقويّا مقارنة بظروف عرب هذه البيئـة. وعنـدما وصـل هذا الجيش المكـي قرب المدينـة عسكر في سـهـل

$$
\begin{aligned}
& \text { (؟) ليسوا من الحبشة وإنما هم فرع عربي والنحابش هو التجمّع. }
\end{aligned}
$$

(0) من نسابي قريش / صحابي، ت



 العلف لحيو اناتها و عدم استفادة سكان المدينة مـن ذلك هو عمليّة استفز ازيـة للمسـلمين لـدفعهم إلـى الخـروج مـن ديـار هم للدّفاع عـن مـتلكـاتـهم وبالتـالي مقابلتهم في ساحة مكشو فة الـا على كلٍٍ ومهما يكن من أمر, ، فقد مكث المكيون في هذا المكان و على ولى

 و العشـرين مـن مـارس سنـة خمس و عشـرين وستمائة مـن التـاريخ الميلادي


من جانب المسلمين
عقد الرسول وسِّ مجلسـا أعلم فيـه الحاضـرين بـأمر الحملـة القرشيّة ،
 بمكة ، وكذلك بعض القبائل التي تعيش في الطريق الرابط بين مكة والمدينة
 و إلى جانب العنصر الإعلامي الذي من أجله دعا الرسول المسلمين كان يريد استشارتهم في كيفيّة مواجهة المكيين ـ وقد أرسل في نفس الوقت من يجمع له أخبارا انتعلقّ بالمكيين وهم في طريقهم إلـى المدينـة وكذلك بعد
 وع عند التداول في الموضوع ظهـر رأيـان عنـد الحاضـرين : رأيٌّ يـرى المو اجهة مع المكيين في ساحة مكشوفة ، و أغلب أصـحاب هـا هـا الاتجـاه مـن الثباب ومن الذين لْمْ يحضروا بدرا ، و ويعلّل هؤ لاء رأيهم بـأن المسلمين إذا
 أما الر أي الثاني الذي أفرزنته هذه الجلسـة الاستثــارية فهو : ضـرورة
 ـ وفي المر ابطة بالمدينة يقع استغغلال كلّ الإمكانيّات المتوڤرّرة المادّيـة منهـا

فقه السيرة من خلال غزوة أحد
والبشـريّة مـن أجـل الـدّفاع ـ وأصـحابُ هـا الـرأي الأخير هـم مـن أشـراف



 در ع حصينة فأولتهها المدينة .

التحصن بالمدينـة قد عبّر عنـه رأس المنـافقين عبد الله بـن أبـي بـن سـلول ،

الثثاني ، وقد أدّى ذلك إلـى الأخذ بـه ، أي ملافـاة العدوّ فـي ســاحة مكشـوفة

صص•-r •

عندها خضع الرسول لأمر الأغلبيّة وارتدى لأمتـه أو لِبـاس الحرب ، وبـدأ فـي تـوفير الأسـباب وأسـرع فـي ذلـك حتـى لا يـــبّ الخـلاف وتـتـوثّر

العلاقات بين أصحاب الر أَيَيْن .
 حضـر لـدى الرسـول مـن أجـل المشـاركة فـي المعركـة ألـف مقاتّل ، وبعـد استعر اضهه أرجع منهم من يشكّ في إخلاصـه و وه خاصـّة حلفـاء عبداله بـن

وأثناء ذللك تردّدت مجمو عتان في مصـاحبة الرسول و هم بنو سلمة من
 صع (؟] . كما أمر الرسول من هو غير قـادر علـى الحرب بـالعودة وذلك



 [197

 وتجربة.

 غير فرَسَيْنِ ، إحداهما للرسـول والأخـرى لأبـي بـرده بـن نيـار الحـارثي


 بهم بعد بدء القتال.

## تنظيم الجيوش المتقابلة

عسكر المسلمون عند الثتّعب من أحد في عدوة الوادي إلـى الجبل ،


 الأوس، وميسرة من الخزرج ، وقلبا من المهاجرين ـ وقد جعل الرسول "عينين" و هو جبـل قريب من أحد عن يسـاره ، و وأقام عليـه خمسين راميـا
 إمكانية الالتفاف عليهم من الخلف بواسطة فرسـان قريش خالـا أن ينضـحوا المشركين بالنبـال حتى لا يـأتوا المسلمين مـن ور ائهـم ـ و وأكـد عليهم أن لا يغـادروا المكان مهــا كانت نتيجـة المعركـة ، وقد وردت هـا هذا اللتوصية بصيغ مختلفـة ولكئهـا تحمـل نفس المعنـى المـذكور أعـلاه تقريبـا

(9) صحابي هاجر إلى الحبشة ثم كان داعية نشبطا في المدينة بعد بيعة العقبة. $\qquad$

فقه السيرة من خلال غزوة أحد
وو قفت أربع عشرة امر أة وراء المسلمين بغرض تققيم المـاء للعطثشى ، ونى
وحمل الجرحى خارج ميدان المعركة ، وتضميد جراحهم ، ويُذكر أنه كانت




أمّا المكيّون فقد نظموا أنفسـهم مقابل المسلمين وظهور هم تقريبا إلىى
المدينة على شكل فوّة رئيسة من المشاة في الوسط يبلغ عدد أفر ادهـا ألفين وثمانمائة رجل تقريبا ومن جناحَين متحرّكين مـن الفرسـان (الخيّالـة) :" مائة فارس في كل جناح : خاللا ابن الوليد في الميمنة و عكرمة بن أبي جهل
 كما جعل القرشيون النسـاء (الظعن) في الخلف لتشَجيع المحـاربين بالغنـاء



ويْها حماة الأدبار ويَهْا بني عبد الدّار ضربا بكل بـّار

ونغيرش النمارق [وسـادة
وتقول أيضا :

فراق غير وامــق [أي
أو تدبروا نفارق
غير محب]
إن ثُقبلوا نعانـق




وتروي أمّ عمارة أنّها رأت فيما بعد هؤ لاء منهزمات مشمرات .

الَلْمَرَكَةُ ومَراحِلُها
بدأت المعركـة عنـد مطلع نهــار يـوم السـبت الســابع مـن شـوّال السـنـة


 ولعلّ للـكان منطقة شبه الجزيرة العربيّة مَبْلْ نحو بدايــة المعركـة في
 في سنن الترمذي [٪ (، با ب ما جاء في الساعة التي يستحب فيهـا القتـال ]
:"الحرب عند الصباح بعد الفجر دستحبّة."

وقد مرّت المعر كة بالتقلّبات أو المراحل التالية :


 محاو لات من فرسـان المكيّين مـن أجل الهجوم على أجنحـة المسـلمين بهـدف


 البدايـة صُـدّت محـاو لات مـن فرسـان المكيّين مـن أجـل الهجوم علـى أجنحـة المسلمين بهذف تطويقهم .


فقه السبرة من خلال غزوة أحد

شكل رقم . المعسكرات في غزوة أحد.[ من كتاب"خالد بن الوليد" للواء أغا إبراهيم أكرم:ص ].


r
 بمهاجمة قلب الجيش الـكي ، وصرعوا حامل اللواء طلحـة بـن أبي طلحـة

 يتشاءم به محاربو البيئة العربيّة ، للذلك كـان لــا وقع تـأثير علـى المعنويـات مِمّا ادخل الاضطر اب في صفوف الجيش الـكي ـ واستغلّ المسلمون هذه

 صو719]「 ، وهرولوا باتجاه الغنائم التي أغرّت الرّماة أيضـا فتركوا الـو الـو اقعهم من أجل المشاركة في جمعها ، ماعداً فلة منهم بقيت مر ابطـة في أماكنهـا بقيادة ابن جبير الذي ذكر الدتخلين بأوامر الرسول


 بعد قتل من بقي منهم و على رأسهم ابن جبير ، وصــاروا بهذه العمليّة ور اء جيش المسلمين . كما توجّه فرسان الميسرة الذين يقودهم عكرمـة إلـى حيث
 تشجّع مشاة المكيين بما حدث و عادوا إلى ميدان القتال الذي لـم يبتعدو ا عنـه كثير ا ـ وتطوّعت امر أة من بين المكيين تدعى عمره فحملت لواء الجيش .
 مؤخرّ تهم إلى هجوم من فرسـان قريش في حين تعرّضـت مقدّمتهم لمعظم
 جـ
 المسلمين[• ( ،صr ع٪] .
وبسبب ما حصل تشثّت المسلمون في اتجاهـات مختلفـة ولـم يبـق غير
 المصـادر حول هذا العدد الذي بتراوح بين اثني عشر رجلا وثثلاثين رجـلا ولا الا ولعلّ هذا الرقم الأخير هو الأقرب إلى الصـو ابِ بنـاء على أنّ الرقم الاوّلّل تصـعب معـه المقاومـة人 وبـالر غم مـن البطـو لات والتضـحيّات ، التـي أظهر هـا المـدافعون عـن الرسول

 صوته معلنا الخبر فردّدت صداه الجبـال وسـيعه المشـركون والمسـلمون معـا

(• ( ) صحابي هاجر إلى الحبشة ثم كان داعية نشيطاً في المدينة بعد بيعة العقبة.






 جدّ محمد بـن شـهاب الز هري أيضـا بالمشـاركة فـي ذلك


 صس صع صم

 وضبطوا القمّة وحافظ الرسول بـللك على مـا تبقى مـن المحـاربين . تُمّ بـدأ عدد آخر مـن المسلمين يلتحق بموقع الرسـول بعد أن اكتشف هؤ لاء عدم صحّة إشاعة قتله .
 يلاحقون الرسـول ومـن مــه رأوا أن المكـان اللذي تمركز فيـه غيـر صــالح

 لا يصبرون على البقاء وقتا طويلا بعيدين عن مرابعهم، شأنهم في ذللك شأن عرب هذه البيئة ـ ولعلّ المكيين رأوا بأنّهم قد حقفوا ما جا جاؤوا من أجله وهو الثنأر لقتلى بدر وتحقيق نصر ميداني ولم يهـّدّ المكيون المدينـة الخاليـة تقريبـا مـن المـدافعين ، كمـا أنّهم لـم يحقّوا الهدف المتمثّل في فتل الرسول وبعض المقرّبين إليـه ، ووضـع حدّ للاعوة الإسلاميّة. والو اقع أن ما حدث للرسول الا أنّه وجد صعوبة في الوصول إلى قمّة الجبل بسبب الجراح التي يشكو منهـا

```
فقه السبرة من خلال غزوة أحد 
```

 ص9919!

## نتيجة المعر كة


الموقعة بقوله : "أصابَهُم (أي المسلمين) من البلاء أثلاثا : ثلث قتيل ، وثلث جريح ، وثلث منهزم "

الو اقع أنّ المسلمين انهزموا ميدانيّا أو خسروا معركة أحد حيث قتل
 ؛




 بدون مواراة التراب.

 أفراد عائلته . والغريب أن المكيين لـم يستغلوا هزيـــة المسلمين وتـداخل صفوفهم وتشتتّهم ليهاجموا المدينة الخالية من الحراسة أو ليقوموا بعمليّات تخريب أو حرق . كما لم يعملوا على مطاردة السلمين لمزيد تشتيتهم وإمكانية القضاء عليهم . شيء من كل مـا ذكر لم يقع ماعدا محاولـلة محدودة قام بها خالد الد

 وامتداد لأيّام العرب ومعه عدم الصبر على البعد عن الديار كما ذكرنا آنفا .
 أصابته جراح متنوّعة وظهر عليه التعب حتى أنـّه صـلى بالنـاس جالسـا كــا $\qquad$

الصـادق محمد الخوني
ذكرنـا . ومِمّا زاد في ألمِـه وحُزنـه هـو قتـل عمّه حمـزة و التمثيـل بـه ، و هو


وبـالر غم مِمّا وقع فقد تحامل المسلمون على أنفسـهم بـأمر مـن الرسـول




[0r-01

ولتنفيذ ذلك عسكروا في مكـان بسـمّى "حمـراء الأسد" الذي بيعد عن
المدينة حو الي عشرة أميال . واستمرّوا يو قدون النار كعلامة إثـهـار وتحدّ ،

.

ولعلّ عدم عودة المكيين العائدين إلى ديار هم للاشـتباك بـالمسـلمين مـن
 المحاربين، كما أن المكيين كانوا مخلصين "لأيّام العرب" كمـا فلنـا و التـي لا لا لا

يستمرّ فيها القتال أكثر من يوم أو بعض اليو اليوم

المسلمين له والتفافهم بـه، وإن أظهر اليهود و المنافقون لـبعض الوقت شـهـاته و غبطة لما وقع [ [96جـ) ويعود عدم التأثنبر على مركز الرسـول إلـى أنـّه كـان مصـيبا في رأيـه حين طلـب مـن المسـلمين التحصـّن بـالمدينـة وعدم ملاقـاة العـدوّ فـي ســاحـة
 وحي وخاصـّة من الرؤيا التي رآهـا ، ولبعد نظـره للأمـور ولحسـن تـدبيره .

 المسـلمين عددا و عدّة بـاسـتعمـال الإمكانيّـات المتـو اقرّة مـن طبيعيّة وبشـريّة مثظلمـا فعـل مـن فبـل فـي غـزوة بـدر ، أي أنـّه وقّر أسـبـاب النصــر ـ ـ لكـنّ

```
فقه السيرة من خلال غزوة أحد 
```

المسـلمين لـم ينضـبطوا ولـم يطبّقوا تعليماتـه إلـى آخـر مـدى ففشـلت الخطـة



 للالتفاف به . كما أبدى الرسول رباطة جأش على إثـر المعركـة بـالرغم مـن الجر اح المختلفة التي أصيب بها ـ وبالر بالر غم من فقده لعمّه حمزة العزيز عليه
 توازنـه ولم تخنلط عليه السبل أو يضعف كما هو شـأن النـاس العـاديين حتى ولو كانوا من طينة القادة .
بل نجده صلى بالجماعة ودفن التتلى وقاد المسلمين من جديد وقام بـــا يخيف العدو ويسكت الثنامتين ويرجع الثقة إلى النفوس ـ و هذه خاصـّية مـن
 الاستسلام من شيم الرُّسُـل الموحى إليهم لأنّ الله الذي أرسـلهم يعطيهم مـن القوّة ويحميهم من كلّ مكروه .
 يزحزحه ذللك عن طريقه وعن الهدف الذي رسمه وهو تبليغ رسالة الإسـام
أسباب هزيمة المسلمين في أحد

يبدو لنـا مـن خـلال أحداث معركـة أحد ، أن قريشـا اسـتعدّت اسـتعدادا

 الفتوحات الإسلامية، مثل خالد بن الوليد، و عكرمة بـن أبي جهل رضـي الله عنهما . ولم يستهن المكيون في هذه المرّةّ بالمسلمين مثلمـا فعلوا ذلك في . بدر ويعود النجاح الذي حالف فريشا إلى الخطة العسكرية النتي وُضِعـت ، وخاصّة ما يتعلق منها بوجود جناحين من الخيالة أعطيا استقالالية عن جيش

الـشاة إلى جانب أن أفرادها فرسان على درجـة من الحنكـة ويعرفون كيف يواجهون الظروف الصعبة .
 التـي صمّمها الرسول

 المعسكر الإسلامي يوحي بإمكانية التغلب على العدد والعدّة المتفوقّقين عند قريش مثلما هو الامر في غزوة بدر ـ وبالفعل كان النصر حليف المسلمين
 الـعارك، وذللك بمواصلة تشتثيت العدوّ والقيام بالمطاردة وما يتبعها من أسر
 بهجوم مضادّ عندما تتاح له الفرصة . لكنّ المسلمين فضلوا على هلى هذه الخطة الهامّة التي تصحب نهاية المعركة جمع الغنائم والتي جعلو ها هوّهم فاهتمّوا بها قبل أن يحين وقتّها .

التنسيّب وقلة الانضباط من جانب المسلمين عامّة ـ في هذه المعركـة ـ هو
 مر اقبـة خيّالـة المكيين ، لأنّ الرسـول
 قريش فرصـة انقضتّوا عليهـا ليطوّقوا المسلمين وبـنـلك تثـجّع مشـاة قريش المتقهقرون فعادوا إلى الميدان وتغلبوا على المسلمين كمـا وضـحنا ذلك مـن قبل .
وبذلك نـرى أن من أسباب الانكسـار هو تهـاون المسلمين بتعليمـات

 إنّ النواحي الماديّة والاقتصادية تكون نتيجة وليست هي الهدف الذي
 بشكل طبيعي عندما يقع الوصول إلى الهـف المنشود .

فقه السيرة من خلال غزوة أحد
و هكذا كـان بالإمكـان أن يعيـد التـاريخ نفسـه ويتكـرّر انتصــار بـدر لـو
طبث المسلمون أو امر القيادة ولم بضتعفو أمام الغنائم !

مو اجهة فرسان ڤريش كما أنه قد يمكنهم من قلب كفـة المعركـة بسـر عة عنـ
وڤوع خطإ في سير ها .
فـالمعروف أنـه فـي هـا العـهد كانـت الخبالـة تمـُّل فوّة تـدخل رادعـة

أصحابها يحملون عقيدة ولهم خطة واضحة وبينهم فيادة كفـأة مثّل المسـلمين

و إذا تجاوزنا الوجه المادّي لأسباب الهزيمة يمكننا القول بـأن في هذه

ضرورة طاعة القائد ومزيد الانضباط ونوفير أسباب النصر .
وقد يكون ما وقع امتحانا من الله ليعرف الصـادقين مـن غير هم . كمـا وـا


 أر اد الله بها خبرا ابتلاها .

استنتاجات من غزوة أحد
إنّ كلّ عمل وكلّ حدث مـهما كان نو عه ومهـمـا كانـت نتائجـه قابـل لأن
 نحذر ها حتى لا ننزلـت . و هذه الأحداث الماضـية نسـنفيد منهـا في حاضـرنا

ونخطط في ضوئها لمستقبلنا .
وتكون الاسـتفادة مـن أحداث الماضـي أكثر إذا كـان مصـدر ها الوحي و التدبّر و الحكمة و العبقريةُ ـ و ووضو عنا هذا يختلط فيه وحي حُجبَت أبعـاده عن عموم الناس كما بحمل في طياته ثنظيمـا ونشـريـعا وسـلوكا نُطبّق و وتنتمّم وتوضنّح ما جاء بـه القرآن الكريم. كمـا نجد في هذه الغززوة تفكير وسـلوك النــاس العــاديين الـذين يحيطـون بـالرسـول وكـر وكـل مــا يصـــر عـن هـؤلاء

الصـادق محمد الخوني
الأخيرين فيه ما يشبه حدود تفكيرنا البشري واهتمامانتـا وحياتنتا بصفة عامّـة
فما الذي يمكن أن نستنتجه من كلّ هؤ لاء ومِمّا وقع في هذه الغزوة ؟ إبّنا عندما نتأمّل أحداث أحد كما استعرضناهـاها من البداية وحتى نـا ونهايتها

تتجلى لنا بشكل مواز لها العظات والعبر التالية :
عندما يكون لنا أعداء يتربصون بنـا فإنـه علينـا باليقظـة المستمرّة ، الـا و إعداد العدّة والاستعداد الدائم لكل ما يطر أ ـ من ذللك التعرف على تحرّكات العـدوّ ونو ايـاه بجمـع المعلومـات الممكنـة عنـه لنـعرف مــاذا يعدّ لنــا وكيف نو اجهه على ضو و عندما نعلم بجدّيـة نو ايـاه في الهجوم لا بـدّ مـن الإسـر اع في اسـنـتفار


 ، وعن طريق من أرسلهم الرسول للتجسّس على قريش عند حضـور ها إلـى المنطقة.
عند وضـع خطـة المواجهـة يجب استثــارة أهل الذكر سـواء كـانوا
 الرعية وطريقة التنظيم والظروف وا والعصـر . المهمّ هو التعمّق في در اسـة

الموضوع وقبول ما نقرّر - إلا أنّ السـؤ ال الــي يطـر

 دون غيره يرى خطأ مـا ذهبت إليـه هذه الأغلييّة؟ أم يمكن أن يستشبير فقط



 بالنسبة للأنبيـاء تدور في حمى الـوحي. إذن إن الرسـول كانـت لـه معطيـات واستنتاجات لا تتو اقّر لعموم الناس، ومع ذلك فقد نقّذ ما رأته الأغلبية . فهل

```
فقه السبرة من خلال غزوة أحد 
```

أن سَبْرَ الآراء في الاستشــرَ تطبـق نتيجتـه بشكل مطلق أم تختلف حسب الظروف ؟ .
و هل كان الرسول يريد من خلال مـا وقع أن يعلم الأمّـة الإسـلامية في حاضر ها ومستقبلها ضرورة تطبيق مبدأ الشورى في كلّ الأحو ال علىى الانى

أسأس أنّه المنهج الذي تظهر من خلاله الحقيقة والطريق الذي بيتبع ؟
 فإن الرسول
 أكثر مَشُورة لأصحابه من رسول الهُ ومبدأ الشورى مبدأ إسـلامي في الحكم وفي التسيير ، وقد نصن






 (الثورى: م^٪) .

- من خلال مـا دار في المجلس الذي عقده الرسـول يمكن القول

 يمكن ملاقاة العدوّ في ساحة مكثوفة ويعود ذلك إلى الظروف ور والملابسـات التي يعرفها القائد أكثر من غيره . فالحل ليس جاهز ا وو احدا بل يختلف مـن معركة إلى أخرى .
- لكن إذا اتخذ القرار باللنسبة لطريقـة مو اجهـة العدوّ وجب السـر عـة في التنفيذ وعدم النتر اجع فيه لأن الوقت قبيل المعركـة ليس وقت تـردّد لأنـه

 لبس لامته (لباس الحرب) ندم البعض وحاول إثثاءه عن ذلك لكنه صدّم ولم
"بتراجع قائلا : "مـا ينبغي لنبيّ إذا أخذ لامـة الحرب أن يرجع حتى يقاتلّ" [0، كتّاب المغازي باب غزوة أحد ] .


 المجموع ؛ لأن هذه الظروف الطارئة تستدعي التكافل وتقديم التضحيات من أفراد الجماعة .
ه [ المثال على هذا من غزوة أحد : أن المسلمين في طريقهم إلى موقع أحد اضطروا إلـى المرور من مـال المربع بن قيظـي ، وكـان رجـا

 سير هم ولم يعيروه اهتماما . ه لا يعتمد في المعركة إلا على المخلصبن والمنضبطين والقادرين. لقد أرجع الرسول صبيحة المعركة عددا مِمّن يشك في إخلاصه قـائلا : "لـن
 يستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك" [ّاب،باب كراهة الاستعانة في الغزو







 التعويل عليهم أثناء المعركة .
- ويستغنى فـي المعـارك الإسـلامية عن خـمــة أبنـاء المسلمين غير القادرين وذلك رحمـة بهم وشفقة عليهم. ونشبر هنـا إلـى الثـباب الذين لـم
 تختلـ $\qquad$ 1

فقه السيرة من خلال غزوة أحد
و العصـور ، و هـي خمسس عثـرة سـنـة بـالنسـبة للمسـلمين في صـدر الإســلام
[६ (1، كتاب الجهادّ، باب مـا جاء في حدّ بلوغ الرّجل ] .
－ضرورة اختيار الموقع المناسب في المعركـة وتنظيم الجيش على
قو اعد صحيحة ．و هذا إلى جانـب حمايـة القوات أنثـاء انـهـاكهـا في القتـال ．
لقد تمركز المسلمون أمـام أحد جـاعلين الجبـل ور اءهـ و المدينـة مقابلـة لهـ ．
 مر اقبتهم ．كمـا نظـم الجيش علـى طريقـة الصـفوف المتر اصـّة ، و جُعلت لـه أجنحة ．و وڭّف عدد مـن الرمـاة بأخذ مـو اقعهم علـى تـل عينين الو اقع علـى

يسـار المسلمين لحمايتهم من تطويث محتمل ．
－كمـا يلاحـظا أن تنظـيم المكيـين لجيشـهـم وخاصــة بـجعـل جنـاحين
متحركين من الفرسان مسنقلين عن جيش المشاة ولكل جناح فيادتـه الخاصــة ، هذا التنظيم أظهر جدو اه في الوفت المناسب لوجود قائدين محنكين لـهذين

الجناحين مثل خاللد بن الوليد و عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما ． －إنّ القيادة الكفأة عندما تضع خطة ويصدر عنها أمر فإنّها تفعله في
الغـــــــالب بعد در اسة وتدبير ولذلك يجب تنفيـذ ما تخططـــــــهـه وما تطلب （1）


申の田


 99）؛［لقد أمر الرسول مجمو عة مـن الرمـاة بـالمر ابطـة فوق تـل خشـية مـن التطويق ، وڤد وقع ثنفيذ الخطة في البداية ثم وقع التخلي عنـها بسبب الغنـائم

مِمّا شـارك في انكسار المسلمين ． －و القائد الكفء هو الذي بسنطيع أن يقلب الفشّل العارض إلى نصـر بطريث أو بأخرى مـن أجـل إرجـاع الثنــة إلـى النفوس والإبقـاء على الجبهـة الداخلية منر اصـة، ومن أجل قطع الطريق على الثـامنين مـن يهود ومنـافقين
 المسلمين قد انتهو ا مع هذه المعركة．هذا مـا ظهر مـن سـلوك الرسـول علـى وـى إثر المعركة وخاصـّة في مناورة حمر اء الأسد و غبر ها ．

- إنّ المطـاردة مـن أهـّ دعــائم النصـر تنهـك العـدوّ وتشـتـت أفـراده

 الهامّ أهمله المسلمون عندما لاحت لهم بوادر النصر على المكيين ، كمـا أن هؤ لاء الأخيرين و هم المخلصون لأيّام العرب لم يُو المقو ا فيه .
- إنّ المال والاقتصـاد مسائل هامّة في حياتنا و هما قو ام الأعمال لكن
 المسلمون في أحد لمّا قدّمو ا جمع الغنائم على إتمام مهوّتهـ .
 الهدف قد تعوّض النقص في عدد المحاربين [يبدو لنا هذا في العدد المحدود



 يأخذا ذلك في الاعتبـار وانتظر ا الفرصـة حتـى حانتـ وقلبـا كفـة المعركـة لصالحهما . - إن لإشــاعات أثر هــا فـي الحيــاة العامّــة ويكـون أثر هـــا أكبـر فـي
 تستعمل الإشاعات في الحروب ويعتمد عليها في نثبيط عزائم أفراد الجيش
 البعض خطــأ أنثـنـاء المو اجهـة حـول فتـل الرسـول كــن لهـا دور فـي تـداخل صفوف المسلمين وانهز امهم . و الو اقع أن الجيش الناضـج الو اعي والمؤمن قد يفقده غياب القائد الذي تعلق به توازنـه ، إلا أن الفرد مادام يدافع عن رسالة ومبادئ فإنـا كبيرة لموت القادة. فإن مات هؤ لاء يجب أن بينو اصل نشر الرسالة والة الدالـا عنها . فالقادة مكتوب عليهم الموت اليوم أو غدا ، لكن الرسالة والما المبادئ





- ضــرورة عـدم الاسنتسـلام للنوائـب ولمـا يفـرض علينـا كرهـا أو يعترض سبيل مسـرنتنا سـواء كـان ذلك في حياتنـا اليوميـة أو فـي المعـارك كـ التي نخوضها أو في ما نطمح إليه بصفة عامّة وخاصـّة إذا تعلّق ذلك بمبـدا سام . فلا بدّ من التعوّد على البحث عن الحلول للصعوبات أو حدوث ما هو

اعترضتهما وقام كل منهها بإيجاد الحلّ اللازم حسب الظرف الذي الذي يمرّ به. - إنّ حياة الإنسـان والجماعـات هـي مجمو عـة محطـات ومر احل كمـا أن الحرب هي مجمو عـة معـارك . فـإذا ربـح أو فثـل جيش في إحداهـا فـلا

 معركة واحدة هنا في "ُحُد وخسر المسلمون هذه المعركـة، لكنّ هل حققت
 الإسـلامية ؟ العكس هو الذي سـيحدث في المدى البعيد ، لـللك فـإن الفشـل و السقوط ليسا عيبا بل هما شـيء متوقع في الحيـاة ، إنّمـا العيب هو وقوف الفرد أو الجماعـة حيث سقطوا ـ إنّ المسلـمين الذين يقودهم رسول يـوحى
 بثبات وإصرار وكان النصر حليفهم في النهاية ـ لذلك فإن المسلمين خسروا معركة أحد لكنهم ربحوا الحرب.
 النربوية و العسكرية والسياسية. ونصـل الآن إلـى بعض القضــايا التـي تظهر فيهـا النواحي التشـريعية والإنسانية.
ا-لقد حرّدت المبادئ السامية والقوانين الدوليّة التعرّض إلـى الألى الأسبر
 الاحتفـاظ بـه في مكـان لا يصيبه فيـه التلف . و هذا إلـى جانـب حرمته كاللمثيل بـه إلا أن المكيين المنتصـرين في هذه المعـارك فعلوا ذلك
 الآذان والأنوف حتى اتخذت هند زو







 V Vrجr القتال ] .
Y- بيدفن الثهـاء في المكـان الذي قتلوا فيهـ : جـاء في سنن الترمذي

 (q، مقابرنا فنادى منادي رسول الله

 قر آنا " [٪ ا، كتاب الجهاد، بـاب ماجاء في دفن الثههذء ] . وقد صحّ بالفعل أن الرسـول جمـع بين الرجلين و الثلاثـة مـن الثنهـاء

 و عدم الغسل يكون حتى بالنسبة لمـن فاجأتـه المعركـة فجـاء جُنُبـا فإنـّه يُدفن



 صس صا




عدم النواح والصـياح واللطـم وتعـداد مــتّثر التقيـل : لقد بـرزت هذه الظاهرة في المدينة بعد هذه النكسة في بيوت من فقـوا أفرادا من عائلاتْهم ،


 يعذب ببكاء أهله ، 7، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب ] . . ؟ - عند الضرورة وبسبب المرض أو التعب يمكن للإمـام أو المـأموم

 بسبب الجراح الدختلفة التي أصيب بها وبسبب الإر هاق م
 بأجسادهم من نبال المشركين وضرباتهم يعود إلى محبتهم للرسول لأنه مُّبّلغ رسالة الإسلام إليهم وهو قدوتهم ومثلهم الأعلىى ، وهذا مـا جعلهم يعانقون


 أَقبل النبي ونحن في النوح على قتلانا فَخرَجْنا فنظرت إليه فإذا عليـه الدّر ع كما هو فنظرت إليه فقلت كلّ مصيبة بعدك جلالـ "

 أجمعين"[؛، كتاب الإيمان، باب حب الرّسول ] .








فقه اللسيرة من خلال غزوة أحد



 V－إنّ المكافأة و الثواب و الجز اء هي مقابل على ما قدمـه الثشخص أو الجماعة من جدّ و عمل منقن و إنتاج ．ويـدخل في هذا المضـمـار مـن حـارب بإيمان وإخلاص في سبيل الدعوة الإسلامية واسنشــهـ مـن أجل ذلك ، يقول申の田




 عمـر و الـد جـابر ：لِـَمَ تبكين ؟ فماز الـت الملائكـة تظلْـه بـأجنحنهـا حتـى رُفـع
 كتاب فضـائل الجهاد باب ما جاء في ثواب الشّهداء］أن رسول يدخلون الجنّة ：شـهيد و عفيف منعقّف و عبد أحسـن عبـادة الله ونصـح لمو اليـه

إنّ جز اء الثـهيد كما أثبتـه القران الكريم و الرسـول شـار كـ بـدور هـامّ

 فوّة لأنّه بعلم أنّ نـهايتـه إن حصـلت فـي المعركـة فهي لا تتعدّى فـي أسـلوب الحياة ويعوضـه الله سبحانه وتعاللى هذه الحياة الدنيا بما هو أحسن منـا人－إن الله الذي وهب الحياة لإنسـان هو وحده الذي بسنطيع أن يضع لـها حدّا في وفت محدّد ．ولذلك لا و جـود لثـيء في عقيدة المسـلمين بسـمّى وضــع الإنسـان حـدّا لحياتـه بمـا يسـمّى بـالانتحـار ．فعلـى الإنسـان أن بعـيش منفائلا قانعا بما قدره لله الله ، و إذا ابتلى فإنّ ذلك لحكمة يجازى عليها و علىى صبره
فقـد حـدث فـي أحـد أن شخصــا يـدعى قزمــان مـن المنـافقين التحـت بالمسلمين وأبلى بلاء شديدا ، وقد صرّح بأن قنالله هذا هو عن أحساب فو مـه ولو لا ذلك مـا قاتل ．فلمّا اشـتدّ عليـه جر احتـه أخذ سـهــا مـن كـانتـه فقتـل بـه
 وكان الرسول (ج عن رسـول اله قولـه [ [7، بـاب غلظ تحريم قتـل الإنسـان نفسـه و إنّ مـن قتـل
 ينوجـأ بهـا في بطنـه (أي يطعن بهـا) في نــار جهنّم خالدا مخلّدا فيهـا أبـدا ، أودًا." تردّى من جبل فقتل نفسـه فهو يتردّى في نـار جهنّم خالدا مُخلّدا فيهـا
9 - إنّ المر أة هي نصف المجتمع وبالتاللي فـإنّ لهـا دور هـا في الحيـاة اليومية ، والرجل والمرأة يتكاملان . ففي معركة أحد كانت المـر أة المسـلمة
 ـ ووصل بها الأمر إلى المشـاركة الفعليّة في المعركـة : يـذكر أنّ أمّ عمـارة
 الرســول


 يتر اوح بين مداواة الجرحى وحمل قرب المـاء لسقاية العطثـىى، والمشـاركة





 خروج النسـاء في الحرب] . كـان رسـول اللهُ يغزو بـأمّ سُليم ونسـوة مـن
(1) (1 (1 صحابية ومجاهدة ذات دين واجتهاد واعتماد على النفس شهت يوم أحد وشهـت بيعة الرضوان ثم شـهدت قتل مسيلمة أثنـاء حروب الردة حيث قطعت يدها وقتل ولدها.
توفيت حوالي سنة 「 ا هــ.
( Y ( ) أم سليم بتت ملحـن: شهدت يوم أحد ويوم حنين - وحمنـة بنت جحش: صحابية روت

فقه السيرة من خلال غزوة أحد
الأنصـار معـه إذا غزا فيسـقين المـاء ويـاوين الجرحـى" . ويقول أيضـا في حديث آخر في نفس الكتاب ونفس الباب : ولقد رأيـت عائثـــة بنـت أبي بكر

 و إذا ذكرنا دور المـرأة المسلمة فـي هذه المعركـة فـلا يمكن أن نـغفل
 فرقـة تـردد الأهـازيج مـن أجـل دفـع المحـاربين المكيـين إلـى مزيـد البـذل فـي
 الثــر ائع و القـو انين. ولا تفو تنـا الإشنـارة إلـى دور المـر أة المكيـة عمـرة بنـت علقمة الحارثيّة التي تجرّأت وحملت اللو اء عندما كان المكيون منهزمين مِّا

 بعض المجالات الني تسـاعد فيهـا المـر أة الرجـل . ونـرى مـن خـلا ول ذلك أنّ للمر أة الكفاءة و الجر أة و الصبر و إنجاز المـهـات المسندة إليها بإنقان . عنـدما تـذكر لنـا كتب الأحاديـث و السـيرة و المغـاز وي أنّ أبـا سـفيان فـي

 الحيـاة، وقد تظـاهر المسـلمون بعدم الجـواب علـى هذا السـؤ ال . إلا أنّ هذه الأسـئلة الصــادرة عـن أبـي سـفيان ز عيم قـريش تـدلّ علـى معرفتـه بأهميّـة الرجلين إلى جانـب الرسـولّ و على أسـاس أن كلّ نـهابـة لـهؤلاء الثڭلاثـة هـي بمثابـة نـهايـة للإسـلام حسـب رأيـه ـ و هذا لعلافتهم القويّـة بـاللدعوة الإسـلامية و علافتهم الحميمة ببعضـهم. لـللك ليس غريبـا أن بكون أبـو بكر و عمـر مـن الـن أفضل الصـحابة وأقرب النـاس إلـى الرسـول و أعرف بحـو هر الإسـلام إلىى جانب حكمة وتجربة الرجلين الحياتية ـ و على هذا فإن نوليهما للخلافـة على



مدى تأثير أحد على المسلمين

إنّ مـا وقع في أحد يجعل المسلمين يشعرون بمرارة الهزيمـة وبالندم

وفرار هم ، وترك الرسول يحارب وحده صحبة عدد قليل من المحاربين .

لـلـك نـزل الـوحي فـي جـزء مـن سـورة آل عمـران يمتـد مـن الآيـة إحـى
$\Leftrightarrow \boldsymbol{~}$




 وقـد جـاء الـوحي مـن خـلال بعـض الآيـات فـي هـذا الجـزء واصـــا

ملابسات وظروف هذه الموقعة ، كما قّم الدروس المستنتجة من ذللك .
 في التفسـير الواضـح لحجـازي - وقد اخترتـه على سبيل المثـال وليس على الالـى سبيل الأفضلية


للقتال ، واذكر إدْ هَمَّتْ طـائفتان الفرار لكن الهَ عصمهـ . - ولقد كــن النصـر حليف المسـلمين فـي بـدر لأنهـم انضـبطوا ولـم
 سلوكهم شبيها بسلوكهم في بدر . فالنصـر مـن عند الله لا محالـة لكن هذا لا لا يعني عدم الأخذ بالأسباب ـ وفي أحد خـالفتم الرسـول فهزمتم . إنّ مـا وقع ليس نصر ا للمشركين ولكنه درس هامّ للمسلمين . - ثـم أعلـن الله العفو عـن المسـلمين ونهـاهم عـن الاستسـلام وطـالبهم بالتأهب مع التوكل على الله و الوثوق بالنصر وأنتم أيّها المسلمون إنْ أصـابكم ألـم في أحد فقد أصــاب الكقّار ألم أكثُر فـي بـدر والائــام دول والحـرب سـجال والعاقبـة والنصـر فـي النهايــة

فقه السيرة من خلال غزوة أحد

- و إن هـذه الحـو ادث العنيفـة النتي تـرجّ المجتمـع تمحـص الإيمـان

الخالص من الإيمان المشوب بـالاسنكانة .

- إنّ كثثرا من الناس مصـابون بالغرور حتى إذا مـا محصو ا بالابتلاء

قلّ هنهم ذلك.

- إنّ دخول الجنّة لا يكون إلا بالجهاد الكامل لإعلاء كلمـة الله ومعهـا

جهاد العدو وجهاد النفس وجهاد الإغر اءات..... إلخ .

وانحازوا إلى الجبل و الرسول يدعو هم و هـ لا يجيبون . و هذا عتـاب موجَّه
للذين فرّوا وليس للذين بقوا حول الرسول

الرسول لم يذّع الخلود والألو هية و هو ميّت مثّل الآخرين و الموت بإلذن الله . إلا أنّه إذا مـات الرسول فيجب أن يو اصل المسلمون حمل راية الإسلام بعده

- و على المسلمين أن لا يطيعوا مـا يشيعه أمثال ابـن أبـي سـلول وأبي

سفيان فهم إن أطاعو هما خسروا الدنيا والآخرة .

من غير هم وليتمرّنوا على الثدائد فهذه هي التي تصنع الرجال و الأمم . - وقد أنزل الله النعاس علـى طـائفـة المـؤمنين و هـي نـعــة مـن نـعم الله

و هذا لا يقع مع من لم يمالا الإيمان فلوبهم .

- و عـن اللذين ينسـاعلون لمـاذا هُزَمَ المسـلمون ، ولـو كـان محمـن نيبّا

حهّا ما وقع هذا؟ الجواب : أن النصر من عند الله والموت مـن عنـده أيضـا ،
ومن جاء أجله لا بمكن أن يتأخّر ذلك .

- ويشير تعاللى إلى أن الذين تركوا أماكنهم على الثّلّ أزلـهم الثـيطان

بعد استشـهادهم وهُم مكرّمون عند ربّهم .
- ونوّه تعـالى بالذين أصـابتّهم الجراح والآلام في هذه الغزوة ومـع ذلك لبّوا نداء الرسول حينما طلبهم للقاء أبي سفيان في غزوة أو منـاورة حمراء الأسد .
 المسلمين بعد الهزيمة ودفعهم إلى مزيد الطاعة ـ و الانضباط للرسول أجل الدعوة الإسـلامية . وقد بـأت تظهر الطاعة مـع مشـاركتهر في غزورة حمراء الأسد بالرغم من الظروف الجسمية والمعنوية السيّيّة التي كان عليها المسلمون، كما أنّه لم يظهر أي تململ أو انقسام في صفوف المسلمين وهو ما يقع عادة على إثر الانكسارات . ه إنّ الانكسارات التي تحدث كثبر ا ما يكون لها تأثير سلبي على من
 إلى سوء تدبير من الرسول مواجهـة قريش في سـاحة مكشوفة لأنـه بالرؤيـا التـي رآهـا و وهي جز الوحي، ولنظره البعيد، كان يحبّن المر ابطة بالمدينـة والقيام بحرب دفـا واعيـة . ومع ذلكى، فقـ خضع لرأي الأغلبية واستعدّ للمعركة ونظّ الصفوف بشكل يساعد على النصر . وقد كاد المسلمون بفضـل هذه الخطة ينتصرون على



 بعد ذلك بكل مـا تستوجبه تبعات الــا بـعد المعركـة بجد وبرباطـة جـأش ، ثم دعا المسلمين إلى مناورة حمراء الأسد . ثم نزل الوحي مدعّما لرأي الرسول

 المسلمين بل زاد تجدّرا وقوّة وإشعاعا .

 الهزيمة كثيرا مـا يتحرّك مـا يسمتى بالطـابور الخـامس ويتألف من ضـعاف

```
فقه السبرة من خلال غزوة أحد 
```

الإيمان ومن المندسين والمعادين الذين يحاولون في هذه الظروف التشكيكا في القــادة القائمـة وإبداء الثمـاتة والسخرية ـ ويمثل هذا الطـابور الخـامس بالمدينة : المناققون واليهود والأعراب حول المدينة . فقد قال المنافقون واليهود لو استمع إلينا ما حدث له هذا ها ، و وقال اليهود ما محمد إلا طالب ملك ، ما أصيب هكذا نبيّ قط ، أصيب في بدنه وأصيب
 بالتفرّق عنه .
 فـلا أقتلهم، أمّا المنـافقون فقـد نهيت عن قتـل مـن قـل لا إلـه إلا الهَ محمد

 السسلمون راضـين على رسولهم وقائدهم لكن يمكن أن يحدث تأتيّير في
 إلى تحركات الأعداء وإلى الدعايات التي ينشرونها وإلى ما يظهر منهم من دسن وخبث. إن العلاقة بين اليهود والمنافقين علاقة واهيـة فلو يقع إسكات طرف فإن هذا يؤدي إلى إضـعاف الطرف الثـني ، فالطرف الذي يمكن المبادرة
 لا يتحرّكون إلا في الظلام وبالثتالي فهم لا يقوون على المواجهة الواضحة لقد أتيحت فرصية التخلص من اليهود المناوئين عندما تلكأت قبيلة بني النضـير اليهوديـة في المثــاركة في دفـع ديّة رجلين قـتلا خطـأ بعـد "بئـر

 بل إنهم حاولوا اغتيال الرسول يحملان خيانة وخرقا لبنود "صحيفة المدينة" إلى جانب شماتنته وسخريتهم من المسلمين بعد أحد . وبسبب نقضـهـ لمعاهدة الـدينـة وكهـا تقرّه أيضـا أعر اف اليهود في العقاب ( حيث وقع إجلاؤ هم في القديم على يد الأشوريين والكلانيين كعقاب

$\qquad$

صس 9 ا] وترك ما في حوزنته من مـال وقد تَمّ ذلك في النهايـة مـع بعض الصعوبات .

الااخلية متماسكة . ولم يكن الهدف مـن إجـلاء هؤلاء اليهود هو التعويض على المسلمين الذين لم ينـالوا غنـائم في أحد بـل قامـت لأسباب مبدئيـة ومـا تتطلبـه سياسـة الـدول في عزل و إقصــاء العناصـر التـي تخلّ بوحدة الجبهـة الداخلية .

 . لكن إذا تحسنّت الظروف المادية للمسلمين بعد الحادثة فإن ذللك كان نتيجـة وليس سببا .
وكامتداد للتخلص مـن اليهود وجب النوجّهـه إلـى الأعراب المحيطين
 الاسـتقرار . و هـذا مــا سـيقع مـن أجـل تشـتيتهم وعـدم تمكينهـم مـن التحـرك بحرية . وبهذه التدابير التي يوجهها الوحي والتدبير الحكيم استمرّت الجبهـة الداخلية موحّدة ومطيعة طاعة كاملة للرسول ومع كل التدابير السابقة فإنّ المسلمين استفادوا من درس "أحد" حيث إنّهم في الغزوة المو الية وهي " الخندق " التي جندت لهـا قريش عددا كبيرا
 خندقا حولها وقاموا بحرب دفاعية وهي خطة لم يسنطع "الأحزاب" التغلّب عليهـا . وبهـا انتهت هجومـات قريش بـاتجـاه المسـلمين وأصـبحت المبـادرة بأيدي المسلمين والعاقبة للمتقين المخططين الصامدين \% .

## المراجع

ابن هشام، عبدالملك . الليرة اللنبوية ـ حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى الـــا و إبـراهيم الأبيـاري وعبـدالحفيظ شـلبي ـ طّ. بيـروت إحبـاء التـراث العربـي


وتعليق عبدالرحمن الوكيل (القا9 هرة: دار النصر ، 97V 1 م).

ابـــن ســـعد ، محمــــد . الطبقــات الكبــرى . بيــروت: دار صـــادر - دار بيــروت،
. $90 \mathrm{~V} / \mathrm{A} / \mathrm{A} 1 \mathrm{KV7}$
البخـاري، أبـو عبـداله محمـد. صـــبح البذـاري . اسـطنبول : الناشـر شـعبان فـورت، .
ابن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صـحيح الإمـام أبسي عبد/له محد بن إسـماعبل البخاري . تصحيح وتحقيق ومر اجعة محب الدّين الخطيب . ط؛ . القـاهرة : دار الريـان ،

مسلم، أبـو الحسين القشثـري النيسـابوري . صـيح مسـل (الكتب السـتة ) . اسـطنبول ، .
الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير . تـاريخ الرسل والملوك . تحقيق محمد أبو الفضل إبر اهيم . القاهرة: دار المعارف،
 ا977 197 م.
ابن الأثير، أبو الحسن الثيباني. الكامل في التاريخ . ط7. دار الكتاب العربي ، بيروت






$$
\begin{equation*}
\text { الإسلامية، V • \& ا هـ/T } 9 \text { ام . } \tag{array}
\end{equation*}
$$

Cattenoz, H.G. Table de concordance des Eres chretiennes et Hegiriennes. 3eme ed. Rabst, s.d. النترمذي، أبو عيسى محمد . سنن الترمذي . اسطنبول : الناشر شـعبان فورت (91) ام

حجـازي محمـد محمـود . التفسـبر الواضـح . طع . القـاهرة: مطبعـة الاسـتقلال الكبرى .
 تحفيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد . مر اجعة أحمد شاعكر . القاهر الـاهرة: دار المعارف.


 طا. بيروت، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، 991ام . 9 ال العمـري ، أكـرم ضـياء . السـبرة النبوبـة الصـيحية . طا . الريـاض: مكتبـة العبيكـان ،

الصـادق محمد الخوني<br> الأمانـي من أسرار الفتح الربانـي . ترتيب وتأليف أحمد عبد الرحمن البنـا ، القـاهرة: دار<br><br>Watt, Montgomery. Mahomet. traduit de l`Anglais Paris, 1958-1959.<br>Djait, Hichem . La Grande discorde ( Religion er dans l'islam des origines . Paris Edit . Gallimard, 1989.

# An in-depth Study of the Prophets Biography (As-seera) Through The Battle of Uhud 

## Al Sadik M. Al Khouni

Associate Professor, Department of Islamic Studies, College of Education, King Saud University Riyadh, Saudi Arabia


#### Abstract

The Battle of Uhud represents a significant landmark in the history of the Prophet's biography. In that battle, the Muslims received a defeat, which did not affect the result of the lawful war they were waging in order to convey the Islamic Da`wa and secure its freedom. We study the events of the Prophet's biography because they represent a true embodiment of the teachings of Islam. We also study such events in order to benefit from them in our life. When we study victories, they certainly give us more self-confidence and delpvs our lost morale. We study this defeat on the battlefield in Uhud, for instance, in order to take example. When we are defeated in a battle that does not mean that we have lost the war. We have to rise up afterwards and continue our march since the objective we endeavor to achieve is a sublime religious one. This battle and the other events in the Prophet's biography are full of various lessons because they were led by a Messenger who, first of all , received the Divine Revelation, and who is , secondly, one of the greatest men in history. The research explores


فقه السيرة من خلال غزوة أحد
the circumstances in which this battle took place and then it explores the lessons and example, which we can learn and benefit from. The events are expressed with all sincerity and without arbitrariness.

