

Upload by: altawhedmag.com

## صاحبة الامتياز

 المركزالعام : القاهرة ـ مشارع قولة ـ عابـديز هاتف: هوا

## في هذا العلد

الحانتاحية : الرئنس العام : الحرب دعوة كامة التحرير : بتّم رئيس الiير [1] فته اللد
باب التنسير : تنسير سوره الواقعة : الحاتةَ الثناتية بتّم د . عبد العظيم بدوي
باب السنة : الرئيس العام : ثؤاب الكافر في الآخرة موضوع العدد : المحكم والمتشابه في التر آن بتّم د . معمود عبد الرازن

أسنلة التراء عن الأحاديث باب الفتاو : لجنة الفتو ي ذباتع أهل الكتاب : بقّلم هدير التحرير شيلطمن اليهود وعبدة الشيباطنن. ! اعداد : جمال سید حـم
حب للنبي شعر : منتَ المرى : زكربا عبد المحسن علي اليهود والدعاية المضلالة : د . الوصر الإعلم بسير الأعلم : بتّم الشيخ هجدي عرفات

وليس الاككر كالأثى : بتلم : أساهة سليمان من رواتع الماضبي : بدعة المولا ومظاهر هل الوثية ! ! بتّم الشّيخ : عبا الرحمن الوكيل علو ا إلى اللتمر واتحطوا إلى الازض


الأبناء وتربيتهم بتّم د . هعـد بن سعد الشويعر تحنير الداعية من الفصص الو الهية . بالمّا الشيخ : علي حشيش
عقاّد الصوفية في ضو \& الكتاب والسنة 1 ه 1 ه vا نتبجة المسابتة

## Ing

 extr lutyol

> زيُِسِ محلسِ الإدازوة


زئيس التيرِير
د . بـمــال الـمـراكبي
مـير التحريري
هصمود غريب الشربيـنيني
سيكرتيِر التحرير


المشُرِْ الفِنِ حـيـــن عطا القـراط


```
rar701V: إم⿴囗十|
```



```
अ910&07:目
|
```


كان لأبي الوفاء بن عتيل ولدان مـدا في في حيتـه ، ،


وبالغت في الأنورية و الطب والأدعية ، وللّه تعالى فـئ
اختَّار ، فـغني مبع اختَّارِ






وداتعه ، الرب خير كـ كنيم
ثم مضى وصصى طيه


رُنِسِ التصربِر



## بقلم الرئيس العام: هحمل صفوت نور الديـن


 التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم




 يجاهدوا ابع السلبين ، فإن هم أبوا فسلهـ الجزيـة





 ونمة رسوله ، واذا حاصرت أهل حصن ، فـأر ادُوك



هك النَ فيهر أه
عبادة الجاهدين في البدان
هال ابن كثّير : أصبب من السـلين رجـال لا لا
 بالترآن إذا جن عليهـ الثلِل كدوي النحل ، وهـم
 من مضى منهم بن بتي إلا بضضل الشهادة التّي لم تكت لهم
 ثلة هحد و وآله وصحبه ... وبع :




 كله دعوة تَبّين محاسن الإسلام وتيّر على النـاس
 غزوات المسنسين في غزو الروم والفرس في حـــة
 الحروب ، وإن الحديث الذي صـح عن أبي هريرة:
 |( الحرب خدعة ) يطبّ في بيض الحروب ، إلا أن
 وأعـال وسور الهجاهـين في حربهم :لذا جعت العوان || الحرب دعوة ا":


 سرية ، أوصان في خاصته بتَتوى اللّه عز وجل







طاعتّه ، واجتنتاب معصيتّه ، وإنعا طاعة من أطاعه بيغض اللنيـا وحب الآخرة ، وإنـا عصيـا ونـان مـن عصناه بحب الدنـا وبغض الآخرة ، وللالكوب حنـاتّق


 عظى لساته ويحبه النــاس ، ومـن محبـة الثنـاس فـلا
 وإن اللـه إذا أهب عبذا حبيه ، وإذا أبغـض عبـذ


القاكُ بِط جـد
 عباد الله انصروا الله ينصر بم ويشبت أتقامكم ، بـا معاشر المسلمين ، اصبروا فإن الصبر منجـاة مـن




 ومستحنظي الكتاب ، وأنصـار (لها



ووصف رجـل مـن النصـارى حـال المسـلمنين ؛

 يركبون خيلا عَاقًا ، ألما الليلي فر هبان ، وأما النهار


 ذلك قَال لأصحابه : أَّاكم منهـ ما لا لا طاقةُ لكم به الرعبة والرعاة في الإسلاٍم سواه
مز خطب عمر رضي الله عن : إني حريص على
 لبعض ، فإذا عجز عـا ذلك تلآسينا في عيشنـا حتـى

 إني واللة لست بـلك فأستعبدك ، ولكني عبـ اللـه



 ولا أرد فاستعتب .

أراد إرساله على جيش لتنال الغرس

 السيئ بالسيئ ، ولكن يبحو السـئئ بالحسن ، وإن اللّه ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته ، فالنـاس شرينهم ووضيعهث في ذات اللنه سواء ، واللّه ربهم
 اللُه بالطاعن ، فاتظر الأهر الذي رأِت رسول النا

 حبط عـلك وكنت من الخاسرين ثُم قَال له : إبت ستَّام عظى أَمر شُديد ، فالصبر



إلام تدعون ؟ قـال : إلـى شـهادة أن لا إلـه إلا الـنـ





 ووضعينا وأولثا وآخرنا . قال جرجـة : فلـن دخـل فيكم اليوم بن الأجر مثل ها لكى بن الأجر و والنخر ؟
 سبشتوه ؟ فتال خـلا : إنـا قبلنـا هذا الأمر غـون وبايغا نبينـا وهو حـي بين أظهرنـا ، تثأثيه أخبـار



 بعتيقة ونية كان أفضـلـل منـا ؟ فتــال جرجـة : بالــه



 قَربة بن ماء ، ثُم صلى به ركتّين . وحملت الروم
 فأز الوا العسلمين عن مواهقهم إلا الحامية عليهم عكرمة بن أببي جهل والحـارث بـن هشـام ، فركب


 فيهـ خالد وجرجةّ سن لدن ارتناع النهار إلى جنـوح المُسس للفزوب . وصلى المسـنـون صـلاة الظظهر



## واتعة أخرى

ذُكر أن هاهان طلب خالذا ليبرز إليهه فيهـا بين




 أِهها المسلبون ، غضـوا الأبصـار واجئوا على

 وثبة الأند • فو الذي يرضى الصدتّ ويشبت عليه ،


 صدقَو هم الثشد لتُطايروا تطاير أو لاد الحجل
 رسول اللُّ والجنةّ أمامكم والثشبطان والنار النار خلانكم وهن هواعط أبِ سفبان للجند
 وإنهـ دارة اللروم وأنصـار الششرك ، اللهـه إن هــا يوم من أِيمك ، اللهم أَنزل نصرك على عبادك واتِن كريسة
 اليرهوك واستلدعى خالد بن الوليِ ، فجاء البيه دنـي




 فيم سميت سيف الله ? قال : إن الله بعث فينا نبيـ،



 سيون اللُّه سله اللُه على المُّركين ") ، ودعـا لــي
 المسنمين على الششُركين . فقال جرجة : با خـالـ






 فع




 ومن جور الأنيان إلى عدل الإسلام ، فأرسلثا بدينـ












الصفين فيجتَعا في مصلحة لهم ، فتال باهان : إنا


 العام المقبل بعثـا لكم بـثلها ، فتــل خـالـا : إنـه لـم

 فجننا لذكك
 قولا ، ومع الثليم أنثد صلابة وأجرأ أ تولا .




 كل يوم من الحوار في المبدان



 غنكم ، فارجموا إلى بلادكـم ولا نـنــع تجـارتكم مـن








 من عند الله ، فقال : ما أحسن هـا هـا ؟! وأي شُسيء

 أيضنا ؟ هال : و الناس بنو آدم ، فهم إخوة لأب

## Upload by: altawhedmag.com

السرير فنّروا وصاحوا ، فقال : إن هذا لم يزدنـي





 الحبة ، فتال رستم : إذا نتَّكم . قال : إن وَلَّتونـا


 العغيرة : تعبرون إلينا أو نعبر إليكم ؟ عنقال رستم : نعبر إليكم ، فاستأخر السلمون حتى عبروا فحموا

## عليهِ فهزموهم

وهـا النعـــان بن مـَرن يبلغ الفرس فيتول : إن اللنه رحنا فأرسل إلينا رسو ولا يدلنـا عـى الخير





 معه جميغا على وجهين مكره عليـه فـاذتبط وطـــعـع
 الذي كنا عليه من العداوة والضيت ، وأمرنا أن نبدا بمن يلينا من الأمم فندعوه
 ندعوكم إلى دينّا و هــو دين الإســلام ، حسنــن الحسـن وبَّع التبيح كله ، فإن أبيتّ فأمر من الشر هو أهون من آخر شـر بنـه الجزيـة فـــنـن أبيتم فالمناجزة . وإن أجبتّم
 كتـاب النــه وأقنـــاكم عليـ،



 وبين رب العالمين ، فــا فــر لنا فهو تَول الله ، ومـا أمرنـا فهو أهر الله ، فنـــل النـا : إن

 غلّت كل شيء وإلمي يصير كل شيء ، و إن رحسني




















 فكان في أخذه الترّاب فـان حسن أن الخذ الئه


 كثير ، وغيض من فيض . واللن من وراء التّصد

1على أن تُحكوا بأهكامد ونريع
 تَيتّونا بالجزيةَ قَبتا ومنغاكم
 يزدجرد نعَال : إني لا أعَّم فـي
 عدًا ولا أسـوا ذات بين منكم ، قد كنـا نوكل بكم

 يغزنكم منا ، وإن كان الجها دعاكم فرضنا لكم هونتا











 الـنافس والجعلان والعّارب و والحيات ، ونرى ذلكا










 بعده نقال وَكنا ، وصدق وكنبـا ، وزاد ونتصنـا ،

## Upload by: altawhedmag.com

الحمد للُه رب العالمين ، والصلاة والسـلام عـى خــتم النبيين وعلى آله وصدبه أجمعين





















 أهتي ظاهرين على الحقّ لا يضر هم من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه وهم

يشغل الإنسان
وقته فيـيا

ينفعه في اللنيا والآخرة ويعلم ا (الاّخرة خيرا وأبقى فيسِع المى كل ها يقربيه اللى الله هـ العمل الصالح

بقله: د/ جمال المراكبى

> المسيح الاججال .
> الغابة من الخلى :




.لايفرط المسلـ فُ فُريضة فرضوها اللهـ عز وجِل عليه |لا إذا كارن علجز|
 التككليض بهـ، و،

ينشغل ينواول |لطاعات عن آداء الفرائض المكتوبات



ولا شك أن العبودية الاختيارية هــي أشـرف التّسعين لا يتَوم بها إلا
 و اللصالحين ، ولهذا كاتت أعظم منزلة يتطلع إليها العباد ، وتا حتّ الثبي











- مل نته التعث التحقق

 العبادة لب التوحبـ ، وحن الله على العبي

 واجتناب نواهيه ، وهي اسم جامع لكل مـا بحبه اللنه ويرضاه مـن الأّقوال والأعمال الطاهرة والباطنة

 وتعالى بالعبادة



شثر شو العبادة.

Lalas bg رش 2

تقورم العبادة
الالا بتحقيق
الإخلاص للـ

تـعالى
-
النصح لله


## الواجيات على


ميتقي



وخشيته ينه













 فُلعبادة خالص حقّ اللهُ سبحاته ، لا ينبغي صرفها لغيره ، ، وفي هذا
التلب " . البغاري .








 وشكرث وحسن عبادتك " ، وأن نستغغر اللّه دبر كل صصلاة مستنرين عن



 وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغغر الآنوب إلا أنت " .
 صحتها ، وشروط كمالها وتمامها ، فلا تَّوم العبادة إلا بتحتيق الإخــلاص









 وجه اللُّ إلا أجرت عيهها ، حتى مـا تجعل فـي في امرأتك " . وقولـه : " وفي بضع أحدكم صدقة " .




العبادة خالص
الأي بيناه



افترضت عظيه "، • رواه البخاري .

فلا يفرط في فريضة فرضها اللّه عز وجل ، إلا إذا كان عـاجزا عجـزا









حق الله سبــانـه茥 لغيره ولأجِّ هـنا كانت دعـورة الارسِل جميـع لالى عبادة الله ك ك

6


اللفيرات لنيل الدرجات والمنازل العالية في جنات النعبِ







 وذلك لبلوغ غ أعلى الارجات
 بدعة ضلالة ، ولأن الأتَصاد في الصنة خير من الاجتهاد في البدعة







 - [ r V

 تتفروا ، واستعينوا بالغذوة والروحة وشيء من الدلجة " .




رغب عن سنتّي فليس مني " .

## 家

بقلم د．عبد العظيه بدوى
الحلقة رقّم（「）

 （8）${ }^{\circ}$

 （َوْنَا لَبْعُوُوثُنَ准
















 البعث إنشاءُ جديدا ، وخلِّا آخر ، غير الـني كـنْ

ولما ذكر ربنا سبحاته ما أعد دن النعيم للمسابقتين






 بمْندود الراكب فـي ظلهـا مانـة عـام لا يتُطعها＂•［ متفت

عاليه


 شن ، فبعض الناس يمر في الأسو اق فيرى الفاكهـة مصنفوفة ، وليس معه ثُنها ، فيتول لـها ：مو عدنا الجنـة إن شــاء اللُّه ، وأحيانــا يشــتهـهي الرجــل

 يُوْلـونون















 O






 و الععنى : أنهم يشربون من الحميم كثيراً . ووه هذا
 لالضيف ، وهؤلاء الضالون المكنَبون ليس لهم نـزل


 [ 1 A
 وجعل لنا جنات الفردوس نزلا







 الآخزين
وعلى طريتة التر آن في الجمع بين الـتر غيب والترهيب ، عطف ربُّا سبحاته على ذـكر أصحـاب اليمين ، ذكر أصحـاب المُـــال ، فتــال سـبـاته :

 والسموم : هو الهو اءه الحارْ الساخن ، اللي يتَظلل -مسـام الأبـدان . والحميم : المـاء الحــاز المغلـي

 يَّمْوم




 أنها حِّاةٌ واحدةَ إذا انتهت فلا حياةَ بعدها ، فأعطوا








准

 يضيف إلـى حسـنـاته فـي الإســام ثواب ما كـان صـار منـه مبـا كـان يظـه خيرًا ، فلا باتع منـه كهـا كـو

 كان يعل وهو قادر ، فاذِا جـاز أن

 غير بوفى الشروط قالل ابن بطال : لـنـه أن بيتضضل
 اعتر اض لاْد عليه . واستنل بعض أهل العلم بـــن


 عـى إيماتـه الأول لم ينفعه شــئ من عله الصالح ، بل يكون هبـاء



قال المازري : الكـافر لا يصـح

 لأن مـن شـرط المتَــرب أن يكــون عارفـا لدـن يتَتُرب إلبـه ، والكــفـر ليس كذلك

بقلم الرئيس العام: متحمل صفوت نور الدين


 التصـاص : الحسنة بعشر أمثالهـا ، إلـى سـبعماتة ضعـف


 زلنها وأخر ج النساني بسند صحيح عن أبي سعيا الخـلدري قـال :
 كتب اللكه له كل حصنة كان أزلفها ، ومحيت عنه كل سيئة كــان أزلفها ، ثم كان بعد ذلك التصـاص ؛ الحسـنة بمشر أمثالها إلى سبعمائة ضعغ ، والسيئة بمثلها إلا أن بيّجـاوز النـه عز وجل عنها "
(1) (1 أي : فدمها ، ومى تطلن على المسنة والسينة .

## (i)) 0 )

لم يكن بهذْ السبيل عذب بـــدر كفره ، فكـن أخف غذابيا مسن عذب أُثد العذاب ، فليس إذُا عذاب أبـي طالب كعذاب أبي جهل وإن الشتركا فـا فـي الكفر ، ولا


 تتوجه خذة العغاب لا أنه عـى المجاز اة عــى أفعـلر
الخير .
 رسول اللُه ، هل نلنعت أبا طلب بشّيء ، فإته كـان يحوظك ويغضب لك وينصرك ؟ هال : ار نعم ، هو في ضحضاح من نار ، ولـولا أنـا نكـان في الـار


 أهلاف العرب في الجاهلية مـن أخـلا العرب في الجاهلية : الكرم حيث كاتوا يتبارون فيه ويفتخرون به ، ويتناشُـدون فيه الـيه





أخرج أحمـ عـن عبــ النــه بــن عــرو بـن



 ولم تنفعه معه حسنة ") . والحديث صحيح قِالـه الشيخ شاكر وغيره ، وله شو اهد عند البخاري مـن
 أبي ذر ، وعغد أحمد من حديث أبي هريرهة ، وأبي سـعدِ ، وأنس ، وعطيـة بـن عـامر ، وسلمة بـن

نير ، وخزيمة ، وأبي أنيوبِ ، وأبي الدرداء . حدبث عائشة في عب الله بن جهعان : أخر ج مسلم عـن عاتُــة رضنـي النــه عنــا
 في الجاهلية يصل الرحم ، ويطعم المسكين ، فهل
 رب اغغر لي خطيّيتي يوم الدين ") .
 قَالها بعد أن أسلم نفعه ها عـل فـه في الكفر وثال القاضي عياض : الإجماع على أن الكفـار لا تتفعهم أعــلهه ولا يتّابون عليهـا بنـيـم ، ولا بَّفيف عذاب ، ولكنهم بإضافة بعضهـ للكفر كباتر


 الكافر يعغب بكفر ه مُم يزدداد إجر امه و وإفسـاده فـي الأرض وعتوه وكثير إحداثـه في العبـاد والبـلاد ، فلذلك يعغب أشد العغاب كـا قيل في فرعون ، وسن



 الكرم . انظر : مn الأعلام n مللزر كلى








فالكـافر إذا عهل من الصلة والإطعام وبـوه
 مصدقًا بالبع

## المؤته ونواب مبلـ

 رسول النَّ


 بطظى بها في الدنيا ويجزى بها في, الآخرة ، وأنـا





 من تُواب علـه شـئ

 من الحسنات فيّ اللانـا
 وصول ثواب عله إلـى الآخرة مـا مـات عبـه ـنـ الكفر ، وإن كـتوا بيتظاوتون فـي العتُوبـة


فينّبحها لضيفه



 مبدان التّباري بينهـ

 تتضت طعام الأضياف ، وجبن الكلب لتُعوده على وجود الضين الغريب ، فلا ينبح إنا وجد غرينّا لأله اعتاد عيه





 را أهون أهل النـار عغابًا أبو طـلب ، ههو بنتعل - بنغيه يغلي منهيا دماغها



 وإن لأهونها غذابًا ،1

 أهل النار ، بينـا آهل الجنة لا صسد بينه ، حيُ بـَهول



 :

 ويدفع في دواءأصبعها أو تَمهـ من المال فَــاطير إن مطكهـا

 الحسنات فيذلـه الجنـة بفضلـــه وبسـبب مـا اكتسب من صالح عله
فالعقل لا يتدا نمعه إلى الآخرة إلا بيع الإيمان
 أو عمل الجوارح كالصدقة والبر والصلة يقول شُيخ الإسلام : إن أبا بكر رضي النَ عـنـ كان يحب التبي









 فهذه الأحاديث تتضانفر في إبّات فضل الإسـلم

 سيثة وقعت من العبد قَبلها ، ولا بحرم أجر الحسنة التّي عكلها في حال كفره ، بينـا لا لا ينتّغ بالحسنة

 الإسلام والإيمان.

الآخرة ، فععًاب من كثرت سيئتاه أعظم مـن عتـاب من كلت سيئته ، وهــم يحاســبون فـي الآخــرة لا لاحنــال رجصـان كنـة الحسنات أو دخولهـم




 عذابهم كلا يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة


 الإيهاه
ولا ينتفـع بـُـواب صــالح العــل إلا مـن مسات مؤمنا ، فـا عله في إياته من الصالحات فهو من من أصل حسناته التّي يجزى بها في الآخرة ، ومـن

 إلى الآخرة : لحديث البخاري ومسلم عن شكيم بـن

 وصلة رحم ، فهل فيها من أجر ؟ فتال النبي " أسلعت عـى ما سلف من خير "ه ،

## 


 سبحاته على عبـده ، وتجـاوز عن سبيئته ، وشَبل


 عدلا منـه سبعاته ، ولا تكنـي حسنات العـيا العبد نِعـم ربه ، ولا ترجح بها مو ازينه في الآخرة ، بـلا بل هـو في الدنيا يفغي أصفر النع بكل ما يـلك من الدنيا ،

المتشـابه لغة : المتثــابه يـرد عـــى

منيبين لنويـن






 النعمان بن بشير : ر( إن الحلال بيَن وإن الحرام بين وبينهـا مشتبهات لا يعقهن
 Y- وإما من الثُثّبَه وهو التمــثل في في






والجهالة

##   <br> 

كتبه هـ محمود عبد الر ازق

الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمداهب المعاصرة كلية الشريعة وأصول اللدين جامعة الملك خالد







 مُتُتَابهات \& والسِوال الذي ما زال يطر ح نفسه عـى الأنهـان : هل القرآن كله ميكم أم كله متشابه ؟ أم بعضه بيكم
 الأيـات ، خصوصنـا عندمـا يـــئي الحديـث فـي بـي بـاب
 ما يُثّار حوله من خلات شديد ، أو النظر إليه بصـورة

الحمد للكه ، والصصلاة والسلام على رسول اللنّه
وبعط
الـحكم لفة : خلاصــة الــدلالات اللثنوــة فـــي المحكم أنه المعلوم الو اضح المنـــيز بحـولده عن
 و الحكيّ مــو الـذي يضـع الأهـور فـي هو اضنرها ؛ فينصل بين الأشبياء ويحكم على كلُ بــــا ينـاسـبه ،
 الأهور ، بحيث ينـال كل ذي حت حقـه ، والأحكـام الأمور الو اضحة البينة التي تفتقـر إلـى التصديت




تدعو إلى الحيرة والتعقيد ؟ وكيف نجــ الحل المتّع في مذهب السلف الصالح ؟ وقَّل الإجابة عن هذه التّساوْلات لا با من بيان مسألة هامة تعد مقدمـة ضروريـة لنهـ
 والمتثشابه بصفة خاصة
 والمتشابه
 فالتر آن كلام عربي مكون من ألفاظ لها معـان يســتو عبها صـــاحب اللــــان العربــــــي ولا



لما تصكن من الجواب : لان المغنى ليس لديه ومشتبة عليه ، لا بعرفه أصلا ، وكذلك كيفيتها متشابهة عـى الأعجمي من باب أولى إذن هناك فرق كبير بين العلم بالمنى الأي يُفهـم من اللفظ ، والعقم بالكيفية التّي يـل عليها اللفظ ، ونـ

 الفهم الصحيح لمذهب الصـل الصــالح ، فـبـذا كــن المحكم هو المعوم الواضتح المغنى ، وكـان المتشــابه
 الجهالة وعم التمييز ، وإما منتشابه من الشبـه وهو
 محكم باعتبار ، وكله متشّابه باعتبار ، وبیضه مصكم
 ضرورية

 ككونأ من ألفاظ لها بـعان يستو عبها صـاحب اللمسان



 درجات




 بعينه ، وإن لم يكن قال : أنا بـا رأتيتها حتّى أصنها ولكنها شجرة تَبدو في كيفيتها كأي شجرة تي تبت في

 عـد العربي معلوم واضح دحكم ، بِميز بينّه وبين لفـ البثرة أو غيره من الألفاظ ، والكيفية التّي دل عليها









 الثجرة محكنـا لـه ، و الكِيفبة التّي دل عليها الثـة مجهولـة أو غير معومـة أو متثــابهة أو مختلطـة ، لكن لو سألنا الأعجمي عن مغـى لنظ شُجرة اللزقورم

وتتبرها
 المسن : والترآن في بلاغتّه وإعجازه في التَبير عن المغى بأيسر الأساليب وأبدعها كله على نسق واحي





 وفي الآية دليل عىى أن جميع آيات القَرآن لها معـان
 تتشُعر الجلود وتلين التَّوب من كلام مشَبَه ليس لـه مغنى في نضس السامع
 باعتبار الكيفية غلقطالتيه دل عليهـ اللفظ : فـلذا


 المرفة والتميز ، بحيث بيال : المتثشابه لا يعفه إلا

 المعاتي التي أراد اللنّ إبلاغها إلـى النـاس كافة ، أنـا
 بعضه دیكم ويعضه متشــابه ، فالكيفيــات المتعلـة
 خـال رويتها أو روْية أثـــباهـا وأمثالهـا ، والكيفـيـت المتعنــة بعالم الغيب كـــالعلم بكيفـة ذات ات النَّه وصفاتـه ، و الكيفية التّـي عليها الملككة والجن ، وكيفية مـا يِدـث في الآخرة ، و أثشـكال
 هــا الــن الستثـــابه المجهــول بالنسبة لعـــنر النـاس ، لكتهـا




اللأه !! من أجل ذلك نبـ الحّيّ

 بعــان بليغـة يكـــن للبشــــر

 وعى ذلك فبميع آِّت التـر آن روكــــــت باعتبــار معناهـــا والدعـوة مفتوـــــة لغههـا



 بأمور الحــال والحرام ، وجـب علِه أن يحتاط لاينـه من جهالـة الشبهة التي لا يعنها كثّير من

 تاتقى الثبهات المسبر ألدينه وعرضا ونه ، ومـن وتَع فـي الشبهات وقع في الحرام || . فهي شُبهات بــا لجهل
 أِ




 والعبادة مبنية على امنتال الأمر م والأمر مرده إلى


 عليهم الصلاة والمـلام توضيح كيفية العودية التّي
 الهنة وترك البدعة حنَ يقبل العقل
 الكيغية التي دلت عليها : لأن التُر آن كلـه محكم في

 دلت عليها الآيات غير معلومة لأي من البشر لحكهـة
 في الصنى ومتشّشابهة في الكيف ، فـا عانينه الإلسـن من الكيفِيات التّي تتعلق بالمظلون ، والتّي دلت عليها ألفاظ الآيات ، ككيغية أداء الصلاة و أفعال الحج ، فهذا محكم العنى والكيفتة كها تَّدم ، أنا الغيبيات ومساتلّل الصغات ككيفية الاستواء في قوله تعالى : هِ الرُخفـنُ


سـوف ســـوع الآيــات فـي الإحكـــام والتثـابه على عدة أوضاع بالنسبة
 وبالنسبة لصــاحب اللسـان العربـي أو صاحب اللسان الأعجمي
 العنى مطوبـة الكيفينة التـي دلـتـت
 المغنى ومحكة في الكيف ، ومثـال ذلـك جيـع آبـات الأككام ككيفية أداء الصـلاة والزكـاة والصيـام وأفعـال الحج وما شابه ذلك من العبادات أو العقالهات ، فباتها


 بألفاظ عربية لها مغى مطوم مغهوم ، فلو سأل مسلم أعجبًا لا يعرن العربية عن هنـى لفظ الصـلاة في

 بِـال لـه بالعربيـة : الصـلاة أَقـوال وأفعـال مفتّــة بالتكير ومختّمة بلالتَليه ، ولكن سيعر لـه عن من مغنى

 دلاة الؤفا طى معاتيها ، لكن لو سألن الأعجمي عن




 محكنة في المنى و الكين : من آجل ذلك سميت آَيات الأككام لوضوحها ومعرفةّ معـاتي الألفـا التَي وردت بها والكيفية التّي دلت عايها ، وتجبدر الإشنارة الى أن
 وجه الخصوص . وعند العامة علـى وجـه العموم قَد

 الحكم الوارد في الآيات إذا هـ قرأهـا أو مسع غنها
 المرش ؛ لعقمه أن ذلك قول على الله بلا علم ، وهو محرم ، بل جرم كبير أما لو جاء العاثل مالكا يسأله عن معنى الاهستو اء



 أهل العلم أن يغهم معاتي اللنصـوص ، وقد أمره اللـه


 إذ إن الستواء اللّه له وجود حتيقي ، ويغني في اللفـة

 يترجم له وصف كيفية الاستو اء ، ولا يعكنه زلك بلك بعال




 وخارجـة عن مداركنـا فـي عــالم الثــهادة ، فالآيـة أوجبت الإيمان بوجود استواء حقيقي لا نعلم كيفيته ويجب أن نسلم الله به
 مذهب العنغ الصالح هو تنويض العلم بالكيفية إلى

 في كلاهد رحمه اللّه ، وإذا كـــان الهحكم هـو المعلـوم
 يعلمه إلا اللأه ، فإنـه لو قيل : و هل الستواء اللأه على
 فهو خطأ !! وإن قال : منشابه ، فهو أيضنـا خطا ! !! وإن قال : مسكم الNنى متثــابه الكيف ، فتـد أصـاب لتوله تعالى عن جميع آيات القر آن : وه كتَابِ الكمكـت آيتأه \& أي باعتبار المعنى ، ولموله أيضنا في الكيفية
 وبصر ه وتكانيهه وكيفية الأتشياء التي في عالم الغيب ، فهزا بحكم المنى متثابه في الكيفية ، فلا يدخل في
 كــا بیتَتد البعـض ، وإلا كــاتت كلمــات جوفـاء بــا مغنى ، تعالى اللٔه عن زلك ، وإنما يدخل في المششابه الكيفبة التي دلت عيها الألفـاظ المحكـة مـن كيفية
 الصساء الانيا ، وغير ذلك من الصفات ؛ لأن اللنه عز وجل لم يبين تكا الكيفيات ، وإنما عبر عنها بألفـا منهومة ومحكمة المعنى تدل على إبـبات الصنـات اللــ الـه عز وجل ، كمـا أن الشـيء علا يعـرف إلا برؤيتــه أو

 يَّوت " • [ أخرجه هسلم ] . ومـا رأينـا لـه نظيرًا أو
 شتّغ ه


 جاءت أقو ال السـف الصـلـع ، فتـال الإمـام مـالك بن أُسس لما سـأله رجـل عن كيفبة الاستو اء في قوّلـه

 والإيمان به واجب ، والعبوال عنه بدعـة ، ومـا أراك
إلا مبتدعا ، فأمر به أن يخرج .






 السـائل غضب لأـه جـاء يسـأل عن كيفية الامــتواء


 الآيت التي وصف اللّه بها نغسه ، فجميع آيـات القرآن لها مغى مطوم غذ الرالسخين في الطم حصب الجتهـادهرم
 في الآية السـابقة : ( أنـا من الراهـنين في العـم ) .

 ما يُّار حوله من خلاف شــديد أو النظر إليه بصورة
 هحكم ، قيل : هذا صحيع باعتبار المنـى الـني دل


 صحيح باعتبار تمالثله في حسن التُبير عن المعاتي
 قيـل : هذا صحيح باعتبار الكيفية التّي دلت عليهـا




 الفتة وابتفاء تأويله ، أي يِيشّون عن الكيفية التـي دلت عليها الآيات الواردة في الأمور الغيبية كـالحديث عن صنـات اللـه ، فيشبهونها بالثشثـر ، أو ينكرونها
 يعلم كيفيتها هو الله ودده ، والر اسنون في في العّم من أتباع الهـلف يؤمنون بها ويطمـون أن جميع الؤلـة النتلاية الـواردة في الكتـاب والسنـة ، ليـس فيهـا آيـة ، واحدة أو حديث يتحدث عن كيفية الأات وصفاتها أو كيفية الموجودات التّي فـي عـالم الغيب ، وكـل مـا

 ويكينية تلتق باللُه يعنها هو ولا نطمها نحن ، وعلى
 يتو افنق فيه العقل الصريج بع النتل الصحيح




 عليه المعنى مجهولا لنـا ، كـاتـت الآيـة مـن المتشــابه
 الآيات التّي وردت في عالمَ الغيب وهن أمثلة ذلك أيضنا صنة المجيء ، فني قولــ




 في الآِية معلوم : وهو إثبات مجيء حتياتي للـّه مـع مـلهكته يوم القيّمـة ، وهو المراد مـن الآيبة :ولذا



 يعرفون معناه : لأن ذلك إما اتهام لهم بـأتهم جهـة أو أن كلام اللُّه في الآية بلا مغنى ، وكلاهـا بـاطل ،
 وهو من المنثشابه الأي يعلمه اللأه وحده ، ولا يصـح أيضنا التول بأن الانجيء مجيء الأمر لفصل التضـاء ، أو الاستواء الستيلاء وقهر هربـا مـن التثّبيه ، كـا يدعي البعض : لأن الآيـة ليّس فيهـا تشبيه ، فالنـه ، يعر عن مجيئه هو لا عن مجيء البشـر أو البشـير الباء ولـو قـال اللـه تعالى : مجيئي كهجيء البشــر لكــان تثتبيها ، ولو كان المتصود من الآية هو مجيء الأمر















 سوال الماتل أن الركعتين كاتتا عوضتا عن الأربعة ، ورهذا لا أعـئ لـه

 كان يحسنٌ أن أتمّ البعث بسا ذكره الأخ الكريم ، فجزاه اللنَ خيرًا .

> O ويسأل القارئ : محمود محملد عبد الفتـاح عـن درجة هند الأحاديث الشَيطان
 وأبيى هريرة: وكعب بن عجرة ، رضمي اللنة عنهر





 يجيب عليها




## Upload by: altawhedmag.com

وفــال الطبرانمي : لــم يـرو هــنا الحديـث عـن هعد بن سيرين إلأ أيوب ، ولا رواه عن أيوب إلا رياح بن عصر ، ولا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا

الإسناد ، تفرّد به : أحد بن يونس الا
 هن شيوخ البخاري . وريـاح - باليـاء التحتانية وتصشا عند الطبراني وغيره إلم |( رباح )، بالبـاء
 ( 1 )/ / ) (\% لاين مـكو لا ، وذكروا رواليته عن أكـوب السـختياتي



 وقُـل : مـن ڤُبـاد أهـل البصـرة وزه هـــادهم . ونتــل اللاهبي فـي (| المبزان )" ، وعنــه البـن حجـر فـي

 العدوية في آخرين ؛ لعباراتٍ صـرات منهم تحنـاج الـى تأويل . والصواب أن هــأ لا يمسن رو رايتهم إلأ

 رجال الإسناد ثتَـاتٌ معروفون . فهذا الحديـث جيذ الإسناد ، و عليه الاعتماد ، ولهذا وضعه الضباء في |( المختّارة ") ، و الحمد للأه



 الحلبي ، حدثنا هحمد بن كثير العبدي ، ثشا همام بن بِيـى ، ثـــا إبـــاعيل بـن مسـلم المكـيُ ، عـن الحكم بن عتيية ، عن عبد اللرحن بن أبـي لثي عن كعب بن عجرة أن رجلا مر على أصحاب الثبـ

 به . وقّل أبو أحمد الحاكم : مجهول . ولما ذكر



 الجزري ، وهو الينُ مـالك! ، ذكر العزي في (ر تهذيب
 يذكر لـه روايةَ عنه . والظاهر أتـه عبـ الكريـم بـن رشّا ، ويقال : راشثد . فتا ذكر المزي أنـه يروي







 يونس ، قَال : نا رياح بن عصرو القيسبي ، قال : انـا أيوب السختياني ، ثن محعد بن سيرين ، عن أبي

 هلا : لو أن ذا الششاب جعل نشـاطه وشـبابه وڤوتـه ، في في

 عياله فهو في سبيل اللأه ، ومن سـعى مكــرُ انفي سبيل الطاغوت ")
قـال الـبيزار : وهـأ الحديـث لا يِروى عن أبـي هريره إلأهن هذا الوجه ، ولانعلم رواه عن أيـوب إلا ريـاح بـن عمرو ، ولا نعطم رواه عن ريـاح إلا أحمد بن يونس

كثير ، ولا يـروى عن كعـب بـن عجـرة إلا بهـذا
الإسناد
 |( الكبير ") رجال الصحيح . وهنا عجبّ ، فتّ رأيت






 شيثا فهو واهِ ، تركه كثير من النقاد . واللنه أعلمُ











 و ولا رواه عن إسماعيل إلأهـامّ ، تَرُّد به محمد بن


نصر ، والخطيبُ في (( تاريخـه )" (1.0/0) عـن
















○ الجواب : حديتٌ بـاطلٌ . وقْد ورد هـن ون حديث ابن عصر ، وأنس ، وابن عباس ، وجابر بن عبد اللّه ، رضي اللُّهُ عْهم









فذكره .




الـثّات بالمناكير . وهذا الحديث منكرّ عن الثئوري بهذا الإسناد والشيخ مجهلّ . اهـ . يغني : الراوي




 ، الطاتفي ، ثنا سفيان الثؤوي عن عهرو بن دينـ
 بن محمد الطـاتفي مجهول ، والحديت منكر بهـا الإسناد غريبٌ . اهـ








 مرفوغا : ا(1 من قاد أعمى أربعين خطورة وجبت لـه
 النار



 موضوعةً ، لا يِلُ الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلخ



 طريت بوسف بن موسى قالا : ثنا أحمد بن منيع ،


 نكرْ

- ورواه أيضتا محمد بـن عبد اللـك الأنصاري عن ابن المنكدر بإسناده بالفظ : ار مـن قَاد مكانوفُا









 النسانئ وغيره . ولذلك فَال الحافظ ابنُ حجر في


 (1.0/0) لكنه جعل صحابي الحدي3 : (1 عبد اللi بن عصر بن العاص ه" ، والذي غنـ النطيب لثـه :
 ذلك هو الصواب ـ وكان ابنُ الجوزي كثير الأوهـام في نتلّه من كتب الطماء




 قَال : حـثـي عـرو بن دينـارِ ، عن البن عبـاسِ
 الإسناد باطلّ . قَال : وعبد اللهُ بن ألان بِدئ عن





 ، يلس التَسوية ، ولم يصرح في بيـيع الإسنالد ،
 بدلسان ـ والثه أطم .




 الأكصاري ، عن محد بن الینكـر ، عن جابير




 الأُصاري في إبناده
 رجوهـ ـ والله أطم .












 الحدبي . ورماه العفياتان بالكنب . وتركه النساتئ وغير" . عرواه أليضًا : سليمان بن عدرو - وهو
 ( 1 . 9 V (



الكذاب .



场 P

العطار ، أخبرتئي أم كثير الألصارية ، عن أنس بن



. 000

 نصر بن عيّ ، عن نوح بن قِّس ، عن مید

حاحم بن ميسن في الفظه . وحاتم قال الينُ جبان في












 الصسن بن أبي جغر والأغظب بن تيم ، وهــ
 ، ضيغ الإسناد . والنَ أطم



 ضصعين







 ثـا حاتم بن ميون بهاّ الإسناد بالثظ : (1 من قرّأ






$$
\begin{aligned}
& \text { تشهر مديريةّ الشئون الاجتماعية بأته قَ تم إشهار هذه الفروع: }
\end{aligned}
$$

r- ب- فرع أبو فراخ - هريا - محافظة الشُرقية.
を-
६- فرع سند بسطة - مركز زفنى - محافظة الغريبة.
1- فر ع القلج - مركز الخانكة - محافظة القليوبية.
v-
الألمين العام
الشيخ أيو الططا بمب القلر





 O الجواب : لا تعارض بين الآيتين المأكورتبـن ، فالآيـة الأولى من سورة النساء فيها الإخبار بعام مغفرة اللأله اللمشركين

















## 


 المؤمنون الصــادقون الصــالحون الذيـن يشُـهـون





 سبيل لمعرفتّه ؛ لأن ها في التكوب لا يعمه إلا علاّم



 والنوع الثاتي : نغــالّ علـي : وهو أن يعـل السؤمن عمل المنافتِين فيكذب في حديثه ، أو يُخْف وغهم ، أو يخـون أماتته ، فكتكون فيه خصلـة هـن

الثفالى ، ولا يجوز أن يُطْتَ عليه السم منافقى












## لا يجوز أن يُملق على المؤهن اسم منافق !!

الدلنجات - بحيرة :
عن أنس رضي اللُّهُ عنه قال : مُرُّرعلسى النـبي






 أُخرجَتْ لبِنُس

 كـ في الصحبح عن النبي

 [ 1 [ 1 Cr : البترة عن أبي سعِيِ الخـدري قَـال : قَـال رسول النَّه







[ البخاري (£Av) (£) ]
 القيامة ، فهي متبولة اليضنا في الدنيا ، كـا في هـي انـا الحديت المسنول غنه ، وفي آخره غتد مسلم : قــال





## 

व الجواب : من فآسه صلاة الeصر لغّر كنوم
 الشغرب جارّ له لْ ينوي العصر وراء الإمـام الذي


 المغرب . والله أعم


كسا يسالّ :
هل على المسبوق في الصـلاة إزا ما أراد الدخول في الوال الصـلاة أن يكبر تكبيرتين الأولى تكبيرة الإحرام والأخرى تكبيرة الانتيا الانتال أم يكسبر
 واحلة ، ولو جاز أن يكبر واحـدة فأيهما تكون ، هل تكــون تكبيرة الإحرام أم تكبيرة /لانتقال
 بطثت صلآه ، وتكيبرات الانتّال واجبة ، ولا تُبطل الصـلاة بتركها ،











## مخلوقاتك .... ه البغ . فـا حكم الشُرع في نلاك





 عليه اللسلمٍ ثُلات ليال من رمضان جماعة
 عنه
 تُطهر الساجد من هذه البدع

$$
\begin{aligned}
& \text { Habä omatull yole alyl } \\
& \text { !call oin us alul! } \\
& \text { 苗 }
\end{aligned}
$$

يقولون : رמ اللهم صل ميت ألف صالاة علسى أسعل

تنويه حول فتوى إقامةٌ الصلاة فى مكبرات الصوت




 ، غير منفي هنا : لأن مكبرات الهورت من نتاج العما الحديث فلم تكن موجودة في زملن التبي








اللفاص الأي لا بئخذ هنه اللكم العام .


 كعبيرة الإحرام , كل ذلك مـن قيبل العـلم اللذي يِعو المسلم اللخروج

 - به في موضع العهوم





 . ينتظروه



- الحلضرين اللشتظرين
 ويتصع فيها التظر ، واللتصصر عن الخـرو ج لالصـلاة بسـاع



















اللصوت فتكه يدعونا أ- أن مكبر الصوت ( الأي يستخام في الصساجث ) صسر


صوت اللؤنن • والمبلغ الأي يخر منها الصوت مكبرا .










 ن


 صحيچا لأمور :

وكتبه : محعد صفوت نور الاين،

اللحم - من المسـلم أو الكتابي حال أكله ما الم يعلى ما يشتضني
 ور




 تعـالى : الـ

 لُهْ \& الأولى تبينَ أن با ذكــاه المسلم حلا الكحل ، والآية الثاتية تبين


الذبانع : جمع ذبيحة . أي وأمـا الأكـاة فــا اللّطيب ، من قِولهم رانحـة زكيـة
 التيمسم ، فمعنــ ذكــاة الشـــاة ذبحها التام المبيح ، ومنـه فـلان ذـي : أي تـــام الفهـهـم . وفــي الشـرع : ذُبْح أو نــر الحيـوان المــأكول غـير الدـــك والجـراد للمقــدور عليـه ، وعتــر غــــر المقدور عليه فكل ذبح ذكاة ، و الذكـاةٌ تعم الأبـح و النــر للحيوان المقــدو عايـه ، والجـرح فـي أي موضـع أن طعام أهل الكتاب حل لنا
 ومجاهلا ومسعيد بن جبير و عكرمـة وعطناء والحتن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان : يغني ذباتحهم ، و هذا أمر هجمع عليه من العمـاء أن
 لغير الله ، ولا بذكرون على ذبـاتحهم إلا امـم اللأه ، وإن اعتّدوا فيـه تعـلىى مــا هـو مـنزه عنـه تعــلى وتتدس . اهـ
وتال الحافظ ابن رجب وشــيخ الإسـلام ابـن تيميـة والإملم ابن الثيم والحـافظ ابن حجر والإمـام النـوري والإمام الخطابي وغير هم : الأصل في الحيولن الحرمة إلا بـا ذكـاه المسـمون أو أهل الكتاب ، فـالأهصل فيـه حيثنا الإباحة ، وقبل التنكية لو التنكية مـن غير هم ، فالأصل فيه الحرهة كـيـية الـذكاة تختا

 فالحيو أن المقّور على تذكينَ إما أن بكـون مـن الإبـل فتعقل يدها اليسرى . ثم تتحر في أصل العتّق واقفة مصنتَبلة التبّة ، وألـا غير الإبل فإتها تضجـع على
 الذبع الحلتوم ( بجـرى النفس ) والمر يء ( مجرى
 توحش بعد الستناس ، أو تردى في بئر ونحو ذلك ولكي نصل إلى الحكم الثر عي المبني على الأدلــة هن القر آن والصنة الصحيحة نتف سويًا على بعض القو اعد بأدلترها ، والتـي ننهـم مسن خلامهـا الحكـم الثرعي المبني على هذه القو اعد القاعيدة الأولـى
أن الأصل في ميتّة الحيوان مأكول اللحم ، مـا عدا



 r ب / فهزه الآية تبيّن أن ميتّة الحيوان محرم أكلها
 ميتة الحيولن ما يلي
 والترمذي واللنساتي في الثبحر : (1 هو الطهور مـاؤه . الحل مبتّه ")

 الميتّان : فـالحوت والجـر اد ، وأمـا الدمـان فـالكبد

## و الطحال ()

## 

أن الأصـل فيمـا ذكـي - مـن الحـــولن هــأكول

اليهودية لرسول النه

 ويصر كاتوا بـاكلون من نـباتح أمل الكتاب اليهـود









 - $[$ [0:






 والعرالد بالكتاب هو المكاب الذي باليّيهر الذي جري

 , التبّيل ، فإن أوتئه الم يكونوا
 بُراثع الترآن ولا قـيل لهـ فـي القَّآن با أله الكتاب ، فجّهم تـا

 الكتاب الصوجود غث اله الكتاب نهو من ألـل الكتاب ، وهو كنـانر



 ابقرار مب بالجزية ، وأهل طعالهمه
.

الطعام والثرباب ) ، والونجان ( وهـا العرقان اللـان

 اين تَيوية في الانتيار ات المتّية










 رسول اللأه














وتال مُينِ الإسلام ابـن تَيبة!
 فو ذكى الكتابي في غيرّ السـل الش







 الكتاب سواء عن طريت اللنبح أو النحر أو الصيل

القاعدة الخا هيسة

 إذا الشَبه مباح بعحرم حرم أحدهـا بالأهالة ، والآخر بعارض التحريم ، والتاعدة الأخرى التّي تَّول : إذا
 من الثشبهة ، ولـد دلت الأكلة على البعد عن مواطن الثبهات كها في الحديث المتنق عليه عن الانعسان بـن
 يتول : (1 إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن ، ويبنهــا






 فاذذا جهل الأمر ، هل الأي ذبحـه تباح نبيحتّ أم

 ونلـك واضـح من حديث عدي بـن حـاتم الــــي رواه





 سهوك فكل إن شثت ، وإن وجدته غريقا في الهاء فلا



 اللعراض فتال : (1 ها أصاب بحده فكله ، ولا أصـاب بعرض فهو وقيذ " ، وnـــألته عـن صيــ الكلـب ،

القاءدة الثالثة



 جمهور اللطاء أن الكتابي إثا نكر السنا غير النـه ؛ كالمسيع ، وعزير ، وغير هلا على الأبيدة أند حرام

 مدتآي المالكية
 بشترط له الالكاة المبيحة ( بتصد أهل الكتاب ) • فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع علم تَّبح ذكاته ، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم ، والمسـلم لو ذبع لغير الله أو نبع باسم غير اللـه ، ،م يبع
A)

وقـال المـلا علي القـاري : ويشـترط أنْ لا يَذكـر


 القاعدة الرابعة
 نباتحهم فاجه يشهل أيضانـا صيودهم



 واتفتقوا أيضنا على حرمة صيا الكافر كالمجوهبي

 والحنابلة وأهل الظاهر وnـنـون من المالكية وابن
 عطاء والليث والاوزاعي والثئوري واين الینذر ومعستدهم هو أن الإرمسال والرمي بمنزلة الأبح ،

 هذه الآية الانبـاتع ، سواء كـات عن طريق التذكية

بالذبح أو النحر ، أو كانت بالصبا فإذا كان الخطاب اللمومنين في قوله تعالى : هـ

هوّلاء ينجبون بطرّ حديثّة كـالصسق الكهرياتي ، ، لو
 الرمبي بالرصاصم ، وغير ذلكه من الطرة التّي تجعل نباحهي إبا منذنتة أو بوقوذة






 الشر عية ، فتحرم لأها في هذه الحالة بوقوذة أر ,

تحل نبيقتا ، فكينٍ تحل نيبية الكتابي ؟ الالسسالثالت : اللحوم الستّوردة من بلام غير



قولين


 الطريتة الثر عية ، ومذا مجهول لنا ، فرجغا لأهلا وهو الحل

قواء بيناها فيِا مبق ، ومن خاله الأككـم المتطعة


 رجغا إلى الآهل في قكم اللحوم ، وهو أهـا بيّة
 الستِّردة مجهولة الحـل ، أو عـم أن ذابعها مـن

 عى غير الطريتة الشُر عية ، أن نـك كله حـرام يجهز أكله ، وإذا حرم شـيء شرم ثشـه ، فلا يجهز بيعه ولا شُرأون ، سواء كاتا هذه اللحوم طىى حالها أو مصنعة أو مبالة .والنه أطم وآنر دعوانا أن الحد للنّ رب العالمين


 السم اللُ على كالبه ولم تكنر0 عطى غير


 فيه الـ




 الحرمة


 آخر ربع إلى الأهص فيّينى عليه ، فيّا أصله الحرمـة


 ريري هل مات من السبب المييع له أو من غيره. ( وبعد أن بيَّا هذه التواعــ ، فـــا حكـم اللحـوم المتوردة ؟
 أنواعها لنبين ككم كل نوع من هن هن الاكُواع
 بالإمهاع : لأن السسلم لا يطن بـ فـ في كل شميء إلا الغير ، حتّى بتبين خلاف ذلك الثاني : اللحوم السسَوردة من بلا غير إبلاهية أهلها ليسِوا من ألن الكتاب فهي شرام بالإجماع الثالث : اللحوم الستوردة من بلاد غير إلباهبية


 الطريقة الشرعية ، فهي حـلا بالإبـاع ـ ـ ويـلرغم من أن الأهل في ذباتح أهل الكتاب الحل ، وكن تا نتلت إبينا أنبار كثيرة من جيع أنحـاء العـالم أن

## 199 = و هناك













 ونتلأ فَوبهر رعبا






 [ 01 : 1 : غلفر] ]


تحكلي وتعتيب . والمى التنصليل :

## أي منتلب ينتابون !!

وإذا كان صلاح الدين قد ردّ كيد الصليبين في نحور هم وأخرجهم ألّاء متهورين ، وطهـر بي بيت

 الزمان ، والآن يعود إلبيا جيل صلاح الدين ، يبثالـ،
 والاضطهاد ، ويتّ بشجاعأ أمام اليهود ، وعزم


والعووان وبن يساتدهم في السر والعّن شـب يضرب اللعلم أجمع ألدع المثلة البطولـة


## 



 افخّالمية هذا العد
مصر ترفض زيارة ونولد من الموبيال !! الما
 بع ریِيل عهرو موسیى
 الغاضب من السارملت الصهيونبة وحرب الإبلدة التّي

 الأْمام المبّلة في أمتاب رحيل السيد عصر موسى عن مولقَه كونير للخارجية ، حيث يعتير اليهود أن وجود
 العاهًات بين الجانبين








 بـن يحلون رنبّا عسكرية كبيرة ، فلبثت الجهـت

السنية رفضها لبزيلارة





تصل إلى 10 عنا فلما في مصر












وأنووأ هن يلب عى ظطهر الأرض !!
من بيآمر فند أهريكا ؟!























 ومنات الشهـاء يِينطون كل يوم بالسلاح الأنريكي ..

الباجة الأهريكبة .. وقرصنة اليهود !!

 الصولريخ وطثآت الدالفع طيهم .. وعرفـت يتوعد بلرد .. والأريكان يتتّون تصريحــت عرفـت ، إلى



الكلمت ، الْتيتوا ألها العرب !!
عبدة الشباطهِ .. وشسباطِنِ اليهود ! ! فتد بدات التحتيقات في قضبية عبدة الشبياطين المام نيابة المن الاولة وخلال التَمتبقات مع الجماعة






 الشذذوذ تَتربوا إلى اللُّ رب الجنود ، ألما إذا القَتربوا
 عايهه : لأن المرأة خُلتَ للإججاب فتّط



يكونوا تـد أنوا فريضة الصلاة !"

 الشياطين وأصحاب طتّـوس الشُذوذ الجنسبي من جيلـ في مصر ، حيث تبيـن أن العجموعة المقبوض عليها ، من أْباء كبار المســولين
 منذ ما يـِرب مـن عام من


## زهزعة ثـة المنتمع الالاسرائبلبي



 كتيادة ضلمنة للأنن الإسر الثيلي ، المى أن سشوفر الإثلالرة



 من نلك فبجـه يوفر ميزة لشتعال الموقف الـى درجـة تترع نواليَّس الخطر في العوالصم الأونربية ، وفـي
 وتهليد المصار الانحريكية ولغريبة !!
استصرار الاتتغافة ضن ششياطين اليهود !!







 السظاح شُرفن !"
التعاقب الزمني لفترات هصـداة !!

 اللجوء في المرطـة الزمنبة
 العـكري الالشسـطبني لغتـترة

 الخيـر الأننـي أمـما المجنــع الإسراليلي ، طىى لن يتصمل


مصر بهر • 17 جنيةًا مصربًا الجزانُر والبربر .. وحعـامات الهم ! !

 نجاح الجيهة الإسلامية بنصيب الأسـد ، وهـا أىت إليه







 والاהتسلم !!
 عهر رال1 الانضاء الالتزلتَي طلعت موسسى بليف عـن اعتز لز



فـفـي - ولأي علد من رشلُّه الأسبيوع المضضي



 تاريخِّا مـها
 بالراحة ولطمأثينة والتَرآن الكريـم معه ، وقَد نشـرات الصحف اللبسبة هن جليها بعض مـذه الاتصريحـات ، موزكدة اعتّز


 أحضّن المسطين


خلال شوتُع على شبكة الإـترنت ، بيعمى (1 إعـادة


 التصريات إلى إمكاتبية وجود ألـدي صهونينة وراء هذ الوأكعار
وأكدت التحريات ألضنـا اللـى أن الانتهبين كــانوا

 المصري كله .. وراتحة اليهود النتنة تُشَم من مراء

 وتِ فجرت نقابة الصبادلة مغاجأة بالإعلان عن


 من أرباحها في الإفالي على تألميس مستوطنات في
 وتد أصدر نتيب الصيادلة الأستاذ الدكتور زكريا
 المهنيـة بالمسـاهة الإيجابية في تضاياتا الوطثية والتومبة ، وبعد أن أصبحت المتاطعة هي الالمبيل اللمناح لنصر ة فضنية الاتنقاضة الالسـطينية ، وبعد



 قَضية المقاطعة

















العّائل




 السit وحي هن عند اللّه


病
四




الحمد للكُ وحده ، و الصلاة والسلام على من

شريك له ، وأشها أن محمـأ عبده ورسوله ، صلى اللّه عليه و على آله وصحبه وسلم تُسليمًا كثيرا .. أما بعد : فازن من أصول دعوتنا المباركن حب رسول اللنه
 واتخـاذه أسووة حسنة و الدفاع عن سـنتـه ، فحـب

 أصلا إلا بتباعه والإيمان به ، ومحبتّ ورجبّ فـون $X_{11}$ : محبة الأهل والمال والولا والنفس ، هال
 وولده والناس أجمعين ") . منَّق عليه

 أحدِ . قال ابن عباس لعروة : يوشُ أن تَنزل عليك
 وتَتولون قَال أبو بكر وعصر

## 

 والفروع وفي العقيدة واللعل وفي الظـاهر والبـاطن

|  |  |
| :---: | :---: |
| في المعاملات ، كتأسيس القواعد | صحيّ [ |
|  | فك大لامر رسـول الــلـه |
|  | وكلام اللنه |
| [ منتف عليه ] <br>  |  |
| و هو ها ليس لـه أصل في في الدين ، |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| بدعهة الاحتفال بهولد النِّ |  |
|  | الثقّ |
| الاحنفال بمولد النبي | [ الحاةِ [ |
|  |  |
|  |  |
| أجمعين |  |
| قال شيخ الإسلام ابن تيّية رحمه اللّه في كي |  |
|  |  |
|  |  |
|  | * |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| و النين اتبعوهم بإحسان . اهـ . بيعض الختصار الـين |  |

## الغلو في الدبن !!







الرسول وهـن العجـاتب والغراتـب أن الكثير مـن النـاس
 اللمتكعة ، ويدافع غنها ، ويتظفت عـا أوجب اللـة عليه من حضور الجــيع والجـاعــات ، ولا يرفـع



والتعاصي ، نسأل اللث العافية لثا ولسمر المشلمبين

 ومرحبين ، و وها بن أهظم الباطلم ، وأتبح الجها



 كِ هِال تَعالب : (


 من ربـ أفضل الصلاة والملام ، فهذه الآية الكريدة والحديث الشبريف وها جاء في منـاها من الآبـات ،




 ها أنزل الثله بها من سانطان والثه من وراء الiأصد

## 

يتقول الثّيخ ابن بـاز رحـه اللـه : وهـد رددنـا هذه المسالة - وهي مسألة الاحتمال بالمولا - إلى الـى كتاب اللكه سبحاته ، فوجدنـاه يـأمر باتباع الرسسول

 هنا الاحتنال مسا جاء به الرسول بن الدين الذي أكهله اللنه لنا وأمرنا باتباع الرسـول





 الحق وإنصاف في طثبه أن الاحتنــلا بـالمو الد ليس من دين الإسلام ، بل هو من البـلـع العدثئـات الآتي

 من الناس في ساتر الآلَطـار ، فـإن الحت لا يعرف








 واستعـال الأغتاتي والمعازت ، وشُرب المسكرات







النبي

## sgalioio



原
العلمي ليتميزوا عليـه - زعــوا -

 الوحي رسول الأنـه "الكا" الكi"
r- التشثكيك في تُحويل القبّة من بيت المتُدس الـى الكعبـة المشرفةّ لزعز الصحابـة ، فقــلوا : إن كـان التجـاه محــ







صرَاطِ مُسْتَيْ وقـال نعـالى فـي فـبـول صـلاة الصـا




病 كعب بن الأشرف وكان شاعر"ا

 في زمماننا هذا، إذ ما يلبث أن يقول قصيدة حتّى تسبير

بزعامة هيي بن أفطب بإضهـار العـاوهة للإبـلام


 بدأ صر اع فكري خطبير يذور على أرض المدينة بين الإسـلم واليهود ، وهذا هـو العـر فـي كــرَ النـداوات القرآنيـة في السـور المدنبية : الر يــا بَّبي


 في فاكهر ، ولكنهـم ســرعان مــا أعلنـوا العـــاوة
والتكزيب لهذا النبي

عندما بدأ بدخلهم في أمة اللدعوة ويوجه إليهم
 فكان ويقول لهم : (1 اسلموا با معشُر يهود فبـل أن يـنزل

 على قل طويلة في الحيل ودراسات توراتيـة حـاولوا بهـا أن


 وتكفر آخره ؛ لز عزعهة ثتة المشلمين بالإسـلام ؛ إلذ


 يستخذدم الصهاينة آلة دعائية ضضخمة منتشرة قي أتحاء
 في أمريكا، لتتويل أنظار العالم عن جر اتمههم البشعة وأفعالهم الدنيئة

وأنهم يشرفون بهذا الآتساب وتتاز عوا أمسام النبي






 من ربوات اللـس وعن يمينّه نار شريعة لهم فأحب

 [ $\left(\begin{array}{l}\text { - } \\ \hline\end{array}\right.$
 شبه نور الرب بنور الشُسس ، وهو قادلادم من سـيناء

 ويحمل بيده اليمنى شريعة لهـ ، ولم تكن لأله الْي واحد
 بفاران ، فإن هاجر مع ولدهـا إسـاعـاعيل تجـو لا في في



 وفاران مي برية مكة وجبالها ولم يسكنها إسرايثيلي



(1) وانظر : n حعهد لي الكتاب القدس "لعبد الو احد داود .

## بها الركبان

فقال كعب قصيدة عتب هزيـة قريش فـي فـي بـر ينعي فيها هتَلاهم ويحرضه والصحابة وأقام معهـم فـي هكة يهـج


ولمثــل بــــر تستهـهـل وتدهـع
فتَت سراة الناس حول حياضهـه
لا تبععوا إن المـــوك تصـري عـر

 بع أن انتشر شر كعب بن الأشرف وعظم خطرْ خـر :



 أبي الحقيق بتحريض الأحـزاب والأحـابيش وجـاء المدينة في غزوة الخندق بهُّرةٍ آلات مقاتل يبغـون





 واسنتعُوا
 بسخرية واستهزاء عند سلاعهم للأذان
 ينبغي أن يكون من بني إبر اتيل من ولــــ إبراهيم ،


اليهودية الخبيثـة للطعن فيه وفي صدق النبي اليهود فكروا في حيلة جديدن Vالمنــافقين وطــابور خــامس لإضعاف الجبهـة الإســلامية بزعامة عبد اللأه بن أُبي بـن ستول ، والذي وجدوا فيــي

 وكيف لا وهُد كـتوا بععَدون


شِرب بُبل هجرة النبي
 بالاسسحاب في معركة الحد بثلث الجيش ؛ مسا أحرج
 جبهة النفاق تنوب عن اليهـود في في تَحقيّ أهدافهـيم من إشاعة الفتّن والأراجيف في المدينة - يذكرني ذلك بإنشاء الصهاينةً لجيشُ أنطوان لحد في جنـوب لبنان حديثًا - ولكن المسلمين تَمامكـوا واعّْصـوا
 والمنـافتين ، وأحرة الرسول ،
 اليهود في بناته ، ونزلت سورة "ر التُوبة ") الكاشفـة
 1- لم يكتف اليهود بذلــه ، بل شـهـهوا شُـهادة زور لصالح مشركي قريشن ، فتَ ذكـر كتَاب الصنير أن قَريشًا قات لليهود : بـا معُر اليهود ، إنكم أهل الكتاب الأول وأصحاب العلم بما أصبحنا نختان فيــ نحن ومحمد ، أفدينتا خير أم دينه ؟ قالت اليهود :


(ا)
 الإسـلاهي ، ولـو ألى بهـم الأمسر إلـى عـدم إجابـة
 حاملي رايـة التوحيث في العـالم بين الأنم الوثنية باسم الآباء الآقدمين والنين نكبوا بنكبات لا تحصسى


 توصيهـ بـالنفور من أصحـاب الأصنـام والوقـوـو

هنهم موفة الخْصوم (1)





الرد التر آني سالف الالذر
9- ومـا أشُبه الثبلـة بالبارحـة ، فــان اليهـود
المعاصرين من الصهاينة يستخدمون ننس الأساليب

## الإعلام بسير الأُعلام

 العحرفة وتكوين الطابور الخـامس في بـلاها العرب

عور آنا .

ويستخدم الصهاينة آلة دعاثية ضـفـة منتشرة في أنحاء العالم وفي أوروبا وفي أمريكا ، بل وفي
 وفضاتيات ومر اكز لبحاك تخــاذ القرار في أمريكـا لتمويل أنظار العالم عن جراتههـ البئـعة وأفعالهم
 يمارس العـن ضد البابـات اليهوديـة والصواريـغ والطـترات ؛ ختى تـتثّر الإعـلام العـلـلمي والعريــي
 الر هيية ، فرأينا السم اتتفاضة الآتَصى بيّو الرى خجلا
 والثن المضاد ، ويا سبحان اللنه كيف نسوي بين الضحية والجـلا
 والاراجـة ؟ بيـن صــلحب البيـت والمقتصـب !! وإلى اللنُ العشُتىى

 في النصوص الترآنية والأحاليث النيوية مـن أمثـال
جولدزيهر وجب ، وغيرهم .

 يواجهوها بعام ويتين من أنها صنو الوشية المية وريبية



 نبينا محمد وعلى آله وصقبه وسلم .㳫 浆

سلمة بن عبد الرحن بن عون إمام .


زماته خير من ابن عسر في زمانه

 عبد الرحمن بن عون ، وعبيد اللنه بن عبد اللأه بـن عتبة ، وعروه بن الزيبير


 قـارظ : مـا أسـمعك تحـدث إلا عن البـن المسـيب ؟

 وأنو سلمة بن عبد الرحصن ، قال : فلما رجعت إلـى




عروة في سعة العلم

عثرة ، وذكر منهم أبا سلمة بن عبد الرحصن Oوسثِل ابن المديني عن أعلى أصحـاب أبـي


أبو سلعة بن عبد الرحمن


السم أحدهم كنيته منهه أيو سلمة : كان
 ق قال أبو زيرعة : ثقّة إمام

- وتال العجلي : مدني تَابعي ثُـة



 بالمدينة في خلافة الولي ، وهو الين ثشتين وسبعين

 وأتت تماريه

 عباس : أجل في المبارك ، وعجب من فوله اله - قال إسماعيل بن أبي خالد : مشى أبو سـلمة


- وروى ابـن عصـكر بسنده إلـى أبي بصـرة



 قال : أنا الحسن بن أبي الحسن ، فَاه : هـا كان كان بها اللصر أحد أحب إلئي أن ألتاه منك ، وذلكا


 رأيك الذي هو رأيث فألته
 عليك كلما أر اد ، قالت : وأتت إذا أردت فاجلس هـن

 سنده الوالثدي ]
 عبد الرحمن بأتّي الكتّاب فيأكذ بيد الفلام فينطلى به
 ڤ ثـل خليفـة بـن خياط : عـزل هسروان عـن
 العاص فاسنتضى أبا سـلمة بـن عبل الرحمن ، فلم




 <br> \title{
 <br> \title{
 <br> <br> EOD) <br> <br> EOD)

}

}

بقلم فضيلة الشيخ: عبد الرحمن الوكيل


لمبيرة نلولا


















 شؤلاء اللقو الأعزة اللمؤمنين الهوحلين ؟! أتّول : إن البا بكر







السسلمون البوم ونيبه






 ورسوله دحد


 القور












|



















 حتى تصنطّع الشئول والiا





















 مكها بـا يِب













لمكم وأهع م

## مظالمر الاحتفال بالولو :

لم بيق لیحد


















 نغلر على الفضيلة كها نزعم مـن أغـي الفواجر ، ولا نغـلر
 احتفال الحكوهات :



















 برئت من داء ذلك إلا الحكر مة العربية السمو دية






 أُرنا أن نتسكي بها ولا أن نتُّسى التمص والأزاشبّ :





 تصصصهم عن محعد اللششري فلا تجد ، وعن الرسول فتّــار




 كر الصفلت الصذنة إبك واجد في تصصهم صنـات هـا لمحمد اللرسول بهـا


















نتوسيه بالألفلا الإسلاهية الصانية .





 Nح














اللدفاع غثها

## كالس خاتة:










 الحق نبتغي به وجهه، وأن بِينا والأنة إلى سواء المبيل .



 ضاع صوتث في ضبة صخب الثشهوات اللجنونـة ، الُم يعود




















 ختى على الله ني الجالل بكنبون!! !












بـالذرة والهـدروجيـن وغير هــا ، وإن كانت هذه الأسلحة فـي حالـة رقّود مؤهت ، ولكن سـيأنّي وقت تــرج فيـه مـن بخازنهــا ، وقــد
 ثيروشيها ونجاز اكي والعجيب أن قهــيس الفريّة الجويـة الأمريكيـة التـة
 ويتَول : ار بـا أبانـا الـــي فـــي
 هــؤلاء الرجــال وكا
 ســــالمين ") !! والنتيجـــــة آلوا الأطنال يصرخون وهـم يحترقون
 تحولوا إلى أكوام من الرمـاد !! واسـتجابة مـن أب الرحمـة كها ظن اللتسبس - عـاد الرجـال سالمين ، واسنتع الثسّيس لصـلاة أخـرى مـن أجـل فــــابل ذريــة إلـى نجازاكي بعد هيروشيها !!


 الأمر ، فينـن لنـا حضـارات كـانت

 فانتهت إلى الإبادة والتدمير ، قال تُعالى : الْ بِعادٍ


 hفْزُا فِـي الْبِلادِ الأنستاد عَذابب [ $18-9: 1$ : الفجر $]$ حضــــارات كـــــاتت شــــامخة هصحوبــة بلالفســـاد والطفـــــان
 والفــرل ، ولا مـــاتع أن تدهـــر الحضــارات المعاصــرة ننسهــا


، والبويضـة مـن مصــر آلـــر ، والرحم مصدر شـــالت ، ولا بهـمـ
 الرجل أختَ معاشُرة جنسية وهو لا يدري !!
 ، كالحيوان غند بلوغ سن دير الو فيغادرون منزل الأسرة إلــى أي مكان يريدون ، نتّم فيه الععاشـرة الجنسية ، والكتاتس هنـاك لا تجـا


الشيء عند الرب بعد الموت !!

##  الحضارات الفاسدة !!

صدقونــــي : إن الحضــــارات اللــــابتة اللصحوريـــة بالفســـاد والطغيان والتّي دمر ها الله تَعلالى

 الحضارات الغاسدة الحالية بشُسيء

 عادو - كاملا - إلى دينهم الـذي
 فيها ، بدلا من أن يَسْجَذْوا الأهن والأنمان والسلاهة وإعادة الحقوّ

 اتحطـوا عا




[1.: : بحد]

وتِ (ر هَّبيس روها ") لرثاتها في معبد الجنازة بتولهله : (ر كاتث مشـلا
 تات Yo !! ت
وذات برة كنت التّي بحاضر في إحدى الـــن الجامعرـة فـي بدينةٍ ألماتية ، والتَتع الحاضرون
 الآن في موتِ حر ج ؛ لأهـهم فـي الـدينـة الجامعية يُسَكنون اللنـي والفتاة في غرفة واحدة !! وترجم
 الهجلات أن خسنـا وعشرين في

 والإخوة !!

## المرأة في أوربا !!

والمرأة في أوربا في ظل هـل هـه
الحضارة ليسـت معززة مكرمـا فـد كا في الإسلام ، إبها سلعة تَباع
 عن الكبار والرؤسـاء ، ولتّراتِج البضـاتع فــي المحـلا العاء العامـة ، وألداة لجّع الـال في أماكن اللـهـو
 -




 (\# لالتكنولوجبا ") والوساتن الحديثة ، ورصـل الالحطاط اللفكري إلـى السـبَّجار الأرحـــام !! فــــأصبح الحيوان السنوي يُخْذذ من مصـر

هذه همي الحضارة الثّي ينبهـر
 تنا لَبالْمرضنادِ \$ !! : نعم وصلوا إلـى
 يستخذمون العلم وهـا أوعده في الككن من قواعد وأسـبـاب توصل إلى نتاتج ، ولكن بَصصد أن ينتَيع

 ولكنهم اتحطور إلى الأرض

## عاقبة مسابهة قوم لوط ! !

أباحوا با سبي غندهم زواج الرجل بالرجل ، ويتم فـي أمـاكن إن العبادات ويبباركة رجال دينهم !!





 ، والمترضون على ذلك رجعيون



 والبـاحوا الزنـا فــي الأسـاكن

 إليه ، بيته بجريمة الاعتداء على الحريات !! والأمـيرة التـــي أعلـتـت علـى

 الخاص ومربي الخيول وغيرهم ،




 رضي اللنه عـه وذلك أن الأب بحسن قدوته وعمله ، والبيت بالتفاه هم في جنباته ، والأسرة بتر ابطها وحـا وحرصهـا
 العقلي والحسي ، واهتمامه بكل حسن تتجه إليه أنظار الأبوين ؛ استقامة وحسن أدب ، كـا قيل :

فهم زينة الحياة الدنيا ، إذا استقاموا على الحق ، وعرفوا ما أوجب اللـه عليهم ، نحو دينهـ





فالابن إذا لم بيتخلّ بآداب الإسلام ، ولـم يكن
 وأوامره ، التي يلتماها من أبويه في البيت ، ومـن
 العداوة لو الديـه ، ليكون فتـتـة يشــغلهـا هاجسنـا ومتّابعة وإحساسنًا ، عن الأنور التّعبدية ، بـل قـد



## نفسه وصجتمعه

وكان بعض السلف يكرز في دعانه : اللهم لغ تجعني ولد سوء ، ولا والد سوء ـ فالولد السوء
 التربية الإسلامية ، وترفع قيمته ما تحـنـرص عليه
 وتعويد على العادات الحسنة والأخلا التّي ترفيع مكانة الفرد والجماعة ؛ استقامة وفلانا
 واتظلبت الموازين ، بحيك أهمـل الولـد في سـن المن



 لو الديه ، غـير مستُجيب للإرشـاد فـي أمـور دينـه والمحافظة على شعاتر ربه ، كـا قال سبحاتـــه :


خلجـات النفوس ، بـالحوار والنتـاش ، فـإن للآبـاء دورا في تنشثة أبنــتهـه عـى حسن الأدب ، وكريم




 في المجالس والمنتّيـات ، مــا ينشر ح لـه صدور

الوالدين
إن الأبناء كلما حرص الوالادان عيهم ؛ ذكورا وإناثّا ، منذ تَتحت فيهـم البر اعم التّقينهـ : حسن
 والتأدب في الحديث ، واحتر ام الأكبر منهم ، وإنزال


 الو الدان بحصن الطعـام وأجوده ، وnشلهـا يحرصـا على توفير متطبات الحياة العيـدة لـه ، في البيـة

 وإحـان الوالدين إليه : الإشـــادة بهــا ، وتقّيـر دورهـا نحوه
 السوء ينعكس أثرْ على أولاده ، فيقلدونـه ؛ ؛لأهـه



 وكُرْا وإذا كـاتت شـريعة الإسـلام بعصدريها : كتـابـاب


 وفـي البر والإحسـان ، فـان علمى الآبـاء والأهـهـات والجِبِّن في رعاية أو لادهم :
 بصلاحهم ، واستقامتهم على تعاليم دينهم ؛ بمو اظظبة








 العيب ، ولا ينسب الأَر الحسن عـى أولاده بجهـاه


 نعم الإله على العجاد كثير وأجلَّهن نجابـة الأولا


 الحصوسة الششجّة، ، وإعطاء الفرص اللتبيير عن
 بالكلام ، يحاكون آباءهـو وأمهاتهم في كيفية الصلاة
 والبنت تلبس الحجب ، ودداء الصلاة الستر وهذا الـن حسـن الأنب الـــي تُعـولوهو هـن

 الفرصة على الأبوين ، بدون تمكين ما يجب إيصاله
 العبكر ، الذي تتككن جذوره ؛ لأن العلم في الصغر كالنشش في الحجر
فلا يرقن من أبويهه ومن هو قَريب منهم إلا ها فيه الخير والثنع ؛ ليكبر الأبناء ويكبر مسهـ هـا هـا الأثر ، أها إذا حصل العكس في الشيء الأي


 فالأبنفاي يأخذون بالمحاكاة و التّقليد عن أبويهـم

 حسن ، فإذا كان الأب شن ابتاي بيعض المعاصي ؛
 الحسنة من التلفاز ، أو شُرب الالوخان ، وغير ذلـو


 غنه: في فعلهـا ، حتى لا لا بيأخذها الأبناء درومنا غير صنـة ، وطباغُـا تُعو هـا سـن أبويهـــ : عـــلأ أو
 أبــاه ، والبنــت تــــــــــيكي أمها ، كـا يجب أن يكـون


شالأبناء مع أبويه كالأرض هـ الثُز ارع ، فإن الهتم بارضه ، وأجاد في رعايتها والعناية بها ، جاد

 النبات : لأن كلأ من الطرفين بحصد مبا بذر ، فـانِ
 في الحصاد . وإن أهمل أو زنرع شُيثا رديئًا ولا ننع

 شعيزأ : لأن الجزاء من جنس العنل



 أو يحجساته أو ينصراته |) الحديث ، وهذا الحديث يبين الـدو الكبير اللتّى علـى عاتّق الأبوين في تربية الأبناء ، فقّد يحرفاتـه عنـ العنهج السليم والثطرة التّي فطره اللنه عليها ؛ ولذا فإن الواجب على الأيوين رعاية هذه الأماتة ، وهم الأبناء ، وتوجيههم التّوجيـه (لسليم ، حنّى يكبروا

 يثل رسـول التن ها لسبع ، واضريوهم عليها لمُر ، وفرثوا بينه فـي المضاجع "، . وهنا الأسـلوب مـن أهم آداب التُعيم
 الذهني والتدرة على الفهم . الاستيعاب
وهـا ذلـك إلا أن الأنـنـاء
غند سـن النضــع ، وتتْتـع الذهن على المعرفة ، يرىن المثالية في الواللين : قُدوة تـؤدى بـالعلم ، وأدبنا يوزخذ بالمحاكـاة والتّكاليد ، والـئلـ

# arararar 


 محسوسة ، تشبت في التاب - والأم يجدر بها أن تجد فيها ابنتها النــودذ
 ونطبيغًا لمنهجه في شـئونها ، وعدم تبرجها ، أو عدم التجوكل في الأسووات ؛ لأن منـ أدب الإسـلام ،

 التبر ج ، والحرص عظى الستر ، والحجاب الأي ألمر




 طباعها فيها ، حيث تسري أعالها وأتق الها في




 الجوهر ، وهو الالتزام الديني


 الحيث الشريغ : (ا بروا آباءكم تبركم أبتاوّكم ")





 اللشزى . واللّه من وراء القصد

من حسـن التربيـة للأبناء : مدّالية الأبوين بحسن
 وتطارلا ، وألفانًا بذئة ، وألا يجــاهر الو الـان بــانـا



- وتريبيّهر

 بالصلاة ، ويتكاسل عنها ، ولا يحذر هم من الالـا






 المرتب ، ولسمى منارل الألب وصن التّربية ؛ لأثهم جوهرة ثمينة عدهم ، وصفهِ الشاعر بقوله :

أكبادنا تصشّي على الأرض
إن هبت الريح عطى بغضه

لم تنطبي عيني من الغنض


 والفآدة ، حتى تَتر عيونهم بحسن النتيجة
 أبناتهم في آنتّاء الأصحاب ، لا تركهم يتّبطون في في

 الحياة ؛ لأن الوالد يجب أن يكون صديثًا لابنه يفهم
 بالصاحب الأي يعينه عنى الغير فيحسن بـالأب أن يعطب أبنـاءه المعوهــات

#  


 طىى من بعله ، قال : فأكبره بـا رأى . قال : علم
 مشـارف الشـام يتــال لــه :
 فاسـأله ، وأتنـي بــــاويل بـا
 حتى قَدم طـى سنطيِّ ، وقد

 عبا السليح يقول :



 تَلْتُ : والأبيات كُيرة استسر فيها مبد السِيح حتى نهايتها ، وغن النهاية تـال : فنتّح سطيح







(ian 궁




 "رالدـا كاتي الليلة التّي ولّا
 إيوان كسرى ، وستطت منـه أريع












 أي شيء يكن هذا يا مُوبِان - وكان أعلمهـ في



بـا أريد انن السأل عه.



## تصهة : آمنة

وهن الانصص الواهية الآي الشتهرت على ألسنة


 العالمين طرُا ، فُإذا ولدتيه فسـيه محــدا ، فكـاتت ،

 شُديدةٌ وأمرأ عنايمُا فهالني زلك ، فر أيت كأن جنـاح
 رعب وكل وجع كنت أجل ، ثم التنفت فإذا أنـا بشـربـة


 فبينا أنا أعجب وإذا بديباج أبيض قـد مد بين السماء




 وأبصرت تلـك السـاعة مشـارت الأرض ومغاربهـا ورأيت ثـالـة أعـلام مضروبـات عنـا فـي المشـرت وعثنا في المغرب وعثنا على ظهر الكعبة ، فأخذني


 أقبات هن السماء حنى غشيته ، فنيب عن و وجهي


وصورتة ... " . .

## الـتخريّج والاتحقيت





 لكنى تبعت الحافظ أبا نعيم فى ذلك

صاحب الهرَاوة ، وفاض وادي السنُماوهَ ، وغـاضت
 شايٌا ، يِلك منهم شلوك وملكات ، عظى عـد الشـرفات


 فلاك منهم عثر هُ في أربعة سنين والبلقون اللى أن مكّل عثمان بن عنان رضي اللأه عiه ) ،

## الـتضريه





 أبي أيوب يعلى بن عصران البّبكـي عن هخـز هانئ المخزومي عن أبيه فنكر التحقيت
قـال بـن عصـكر : حديث ثريـب لا نعرفه إلا مـن
حديث مخزوم عن أنيه ، تنترد بـه أبو أـيوب البجلي



) ( ( هذا حلڭ
 هجهولمن . ووهد التصـة الواهية التي ينكرهـا الوعـا

 يوْم نَفرَسن فيه الفرسن أْنُهُ
 وبَاتَ إيوانُ كِنزِى وهو مُنصَاعُ كَشَبل أصحاب كسرى غنيز مُنتِّم

والنارُ خامدةُ الأفاس هن أسن عَّيه والنهر ساهي العين من ستّم

وساءَ ستاوهَ أن غاضَتْ بُحيرَّها








بولد الرسول



 وكـان ذلك بدايـة حكهـ لها ، وفي عهـلـ هـوْلاء



 أعياد ومواهم هي : ( موسم رأس العسنة ، وموسـت

 فاطهـة الزهراء ، ومولـد الخليفـة الحـاضر ، وليـة

 الختم ، وكسوة الشتـاء ، وكسورة الصين ، ويـوم ، ويـوم

النوريز ، ويوم الغطاس ، ويوم الثيلاد ... )
 النبوي في عهـ العبيديين وفشّت وانتشرت بيـن

 إرضاءُ للثبيتكين

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر

 ونرها ونزر من عـل بهـا مها من بعده مـن غير أن بنتص من أوزارهم شيء )




 واللتصاص في المولـد النبوي ، وهي الكذب البين
 بذاتها

## 种


 الرسول

 على الجميع - ولا التابعون لهم بإلحسان في التّرون

 وتلا ثبت عن النبـي

 رضي اللأه عنها



 (









 [ $r$ :
 سبحاته لم يكمل الدين لهذه الأمة ، وأن الرسول




 حسنة ... |) الحديث
 ودحض لتّنسيرهم الأي شُاع عندهـم : ( مـن ابتـدع في الإسلام بدعة حسنة ) ، فخصصوا عموم الثفظ
 حديث أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ، ويدل على
 إنما هو ابتكازه الصدقة في تلك الحادثة ، و الصدقَة مشروعة هن قبل بالنص ، فالصحـابي هانـا لم يـأت

ببدعة حسنة
استنتاج اللشهوم الصميح للسنة الحسنة وـن
سنها

 السنـن ، فغي عصرنـا الحـاضر لـو أن إنسـانـا أحبيا
 أَى ببدعة حنة

## قاعدة

الهنة الصنة : هي با كان أصله مشروعأ بنص
 النلس ؛ مثل إحياء سنة صـلا صلاة العيدين في المصلى ، وغيرها من السنن التي غابت عن النسا
 الحسنة لييرروا بدعة المولد ؛ لـذا تَال الإمـام ابـن


 ضالهة )؛ بسلب عومها ، وهو أن يقال : ليست كـل
 أَّرب بنه إلى التّأويل


بالمولد النبوي وما جاء فيه من قَصص واهية هذا لها وفتّتي اللـه إليه وهو وحده منـ وراء
sill


تخذ المبتدعون من هــذا الحديـت حجـة فـي
تحسين البدع ، فز عم أصحاب البـع أن هناك بدعة



 عن مناسبته ، فُإن من نظر إلـى هذا الحديث دون



 سبحانه هو الذي أمر بإقامـة الصـلاة ؟ ولذلك نجد علاهــة ( (中 中 التّي يبتّع إنهاء التقراءة عندهـ ؛ الشدة الشتباطها



مــن هذه الأمثلـة وغير هـا في الكتــاب والمــنـة
نشأت فكرة (ر السيات و السباق في أصول الفتّه )، . مناسبة الحديث : للافقاع عن السنة المطهرة من
شبهات العبتّعين


 شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن الشنـر بن جرير
 النهار ، قال : فجاءه صوم حغاة عر اة مجتابي النمـار

 رأى بهم من الفاقـة ، فدخل ثُم خرج ، فـأمر بـلالا








## 5000 0000000000



بذلك اللقرآن والسنة ، ولما كان هناك وجـه للغر ابـة والإعجاز في التصة ذي
 (الصوفية ، ويقر أيو الماسم التشُيري في رسالته :




 وخلاصـة رأيـه ومعـه بماعــة مــن الصوفيـة : أن - الخضر ولمي معصوم



 هذه الأمـة اللحمديـة ، وأدر
 ابتداءُ ، فهذه درجته ، وهي لا تبلغ مبلغ النبوه ولا الرسالة ) تُم بستطرد قاتلا : ( وكل غوث وفَطب وغيرهـا

الحمـ للَّه الـأي ظلق الإســان عــه البيــان ،
 فصار بياتـه أتم بيـان ، والصـلاة واللسـلام عـى آل

بيته الأبرار وعلى صحابته الأخيار .. وبعد :

 عمـاء الأمـة وإجابــتهم علـى سـوالل : مل الخضـر مكا أم نبي أم ولمي ؟ : أَ ألا : الخضر مَا

 العثيرين ، وهذا الرأي حكـاه اللــاودي ، ، قـال : إن
 الآدميين • [نقلا عن (| الإصابة في تعبيز الصحابـة )"
لابن حجر العستلاهي ( / / \& ) ] .

ويصف النووي هذا الرأي بتولـه : هذا غريب


$$
\cdot[(1 \times 7 / / 0)
$$

ولا أعتثل أننا نحتاج إلى مزيد من البيـان حـلـ فساد هذا الـرأي ؛ إلذ لـو كــان الخضر مكّكا لصـرح

 الطريت - فعلم أن الرسول والنـي



 وأشرفه إذا حصل الحـط لصلاحبه ، ويجنّع في هـذا الرسول والولمي اليضنا الْ
وها الذي طليه جمهور أهل السنة وعــاتهم و هذه أقو الههم :

الخضر نبي غند الجههود



الخضر كان نبيّا

- وتـــل ابـن الجـوزي فـي (ا زاد المســير ")
(







من أصحاب التصريف لا ينطون شُيثا ولا يتصرفون

 ونعرض النرتِ بين وحي النيوةُ وإلهام الأولبـاء

غند الصوفية :




 جبريل بتُطلة ومشافهة ، وأما وحي الأوليـاء فيكون




 السوحى إلبه في نفسه من غير تعاق حس ولا خبـال مسن نزل عيه كـا يعدد الشـمراتي صور تَتزل وحي الإلهـام





 في نفسـه عـلم مـا لـم بيكن بِطم مـن الشُريعةُ هَبـل .


 ربه عز وجل ، فلا يعلم به مثك الإهـام ، لكـن عـم
 موسى على الخضر عیيها السلام ، وعذر موسى في إنكار ها أن الأكبياء ما توددوا أذذ أحكام شر عهر

وهناك رأي عجيب ذكره الأعلبي في (ا عراتُس


أنّ نبي معر بحجوب عن الأبصار
: دلاءلّل نبوة الخضر :

 الترآن الكريم ، أن يجد فيها البيان والتَنصيل الذي
 أخ ألا : رحة الخضر
يصف التُرآن الكريــم عطــاء اللـنـه عـز وجـل





 [ هود : PA ] ، لاحظ التطابق التّام في السنى بين




 لتزل عئي ، أو عـى أبي مسعود عروة بن مسـود



 (1)
 رّ



 اللعماء استدلالا بهذا التول


 كثيرة وبيجو عها يكاد يحصل اليشين إن تاتفـة هؤلاء العلـــاء الأعـلام عطـى نبـوة

 الصوفية والباطنية ، بل إن هناك فريق بن الصولية
 ومهـته

## و الفضر نبي عثـ بعض المونبة :

ومن الصوفية سن يـرى أن الخضر نبى وليس






 الغـري ، حين كنت ســاكنا

فتّت لـه : أريدا أن تُطهني يا نبي اللنه بيزانًا أجبع بها
 ومتلديهه ، وأردها كلها إلى




بغيب الصدور ، سيحدث لهـا العكك في المستتبل .




 فتحتيق الخاتِة من العوم الإلمية التّي لا بُطلع اللـّه
 فلم يعدث أنُ ولئٌ من الأولياء بشرّ بالجنـة أو قَطع







نوعن من العطم
الأول : حين علم أن تحّت الجدار كنزّا والثاني : علمه أن الجدار لفلامين يتيهين في





 الغلامين بعد أن يبيلغا أشثدهـا ولا يوجـ غيرهــا مــن النـاس

حتى لا يقع نزاع حول الكنز وللحديث بقية إن شـاء النـه

 الظـالم سير في المستتّبلّ ، عــى السـفن وسـيؤمهـا وســيرى هـــــــه الســـفينة وســــنكر فـــي الاســتيلاء عليها ، تـم سيشـاهد عيها |فيقرر تركها ، وهــا عـم

| الـرنو | الجاتزة | التّرتّبّ | M $\mathrm{yl}^{1}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الثرية－بسيون－ | － 0 | Jin |  |
|  | ＇ 1. | الثاتها |  |
|  | r．， | 年 | ندا عبر الرحيم حين على |
|  | r．， | الرابع | الـبين المبي كامل عبر |
|  | 10. | الخامس |  |
|  | － 1. | الـبادس |  |
|  | － 1. | الهابحا |  |
|  | ．． | الثّاسن | \％ |
|  |  | التاسيع |  |
|  | （1） $1 .$. | 楮 |  |
| － |  | － |  |
|  |  | （الشآدي |  |
| － 4 بها | ． | －الـالث4 |  |
| ｜ray |  | الرابع | （1） |
|  | － 0 |  |  |
|  |  | － | ｜｜ |
|  | ． | 先 |  |
|  | － | － | نصرة |
|  | －• | التاسع |  |
|  |  | Supal |  |

$$
\text { تصرف الجو اتز بن الإدارَّ المالية بالعركز العام : } 1 \text { ش قولة - عابدين - القاهرة: }
$$ مع تَنياتنا للفاتزين بالتوفيّق

> مدير إلدارة الدعوة عـي والإعلام
سكرتيّ إلديد قَارة الـعبوم

# انيققاد الجممية الممومية العادية بجماعة أنصار السنة المحمدية لعام البام 




 و هينة المكتب ، وذلت على النحو التالي :

الرئيس العام 1- الشيخ : هحمد صفوت نور اللين الr الشيخ : فتحي أمين عثـان
الوكيل العام ومدير إدارةُ شنون الأيتّام أمين عام الجماعة و عضو الإداره القاتونية رنيس تحرير مجلة التوحيد مدير تـحرير مجلة التوحيد أمين الصندوت ومدير الإدارهّ الماليةّ ددير إداره المشروعات مدير إدارةّ الاعوة عضو إدارة الاعوهة

مدير إدارهّ شنون القرآن الكريم
عضو إدارة شنون المرَآن الكريم مدير إدارة الفروع وشنُون المساجد مدير الإدارة القانونية

المستشار القانوني
مدير إدارهّ العلاقات العامةّ

ب- الشيخ : أُبو العطا عبد القادر الزع
 - 0- الشيخ : محمود غريب الشرييني - - - م محد عاطن التّاجوري

- الشيخ : أحمد المسلمي الحسيني -
- 9 - الشيخ : علي إبر اهيم حشيش

1-1 الشّيخ : أسامة علي سليـن
-11 الشيخ : هحد سيد علي شهبة
r- الشُيخ : شاكر محد الجنيدي با
\& !-- أحمد يوسف عبد المجيد واللهُ ولي التوفيت

الأكين العام
الشيخ : أبو العطا عبد القادر الزع


