## 



Upload by: altawhedmag.com


ثمن النسخة



 Y دو
الحشتتراك السنتوي
 باسهم مجلة التوحيد . على مكتب بريد عابدين مع إرسال صورة الحوالة الفوريـة على فاكس مجلة التوحيد ومـرفق بها الاسمهوالعنوان ورقمّا التليفون
 أو مايعادلهـار.
ترسل القيهة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الاسلامى فرع القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار السنة ,حساب رقم /. 19109 .
جشرى سـارة

تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تضعيل التتواصل بينها وبين القَراء في كل ما ما يتعلق
 ونشرها بالمجلة على البريد الالكتترونى q.tawheed@yahoo.com $\times$ التالي





## Upload by: altawhedmag.com



الـحمد للـه، والصـلاة والسلام على رسولى اللـه وعلى آلـه
 فقد تحدثت في العدد السابق عن بعض المخالفات الشبرعـية في تجاوز الحد في المديح المتعلق بشخصن رسول الله صلى ولى الله عليه وسلم، وهي مسألة عقدية عليها أدلة شرعيـة، وحتى لا يفهم أحـد أن في هـا تنقيصًا من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته سأتحدث هنا عن الغلو والحفقاء في شخص النبي المختار صلى اللهه عليه وسلم، وسأسوت- إن شاء الله- بعض الأدلة النبوية في ذلك. وقبل هـا أقول: إن الاستهزاء بالنبي صلى الله عاليه




 بـالباري تعاللى، واستخفاق بـه، أو بنبي من أنيـيائه، أو يملك من ملائكته، أو بآية من أياته عز وجـل، لا يـحل سماعه ولا


 يجب أن يميز المسلم بـين حقوق الله تعالى الواحبة له والخاصة به، والتي لا يجوز صرفها لغيره، كإثبات أثه الرب
 وأنـه المعبود وحـده بجميع ألـوان العبادة دون سـواه، ويـين حقوق خلقه؛ كحق النبي صلى الله عليه وسلم الـذي تَحبِ محبته وطاعته وعدم الخروج على أمره صلى الله عليه وسلمه وقواعد الشريعة قد أحكمت هذا الباب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو في شخصبل، كما ورد عنه النهي عن الجفاء في حقه صلى الله عليه وسلم، ولتوضيت هـي هـا الأمر، وحتى نضع الأمور في نصابها الصحيح، ويظهر الحق لكل منصف سأذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسعلم ما سعد

بـه ذرائع الغلو والجفاء في شخصه صلى الله عليه وسعم.
 لقد سـدٌ النبي صلى اللـه عليه وسلـم جميعِ الوسائل والأسباب المفضية إلى الشرك بالله تعالىى، وِاتخاذ ند لله، حتى ولو كانوا من أشرف خلق الله، ولذلك نصر النبي صلى الله عليه وسطلم على أنه عيد لله تعاللى، وقد ذكر ذلك في حديث عمر
 عليه وسلم فقال: „لا تطروني كما أطرت النصـارى ابن مريم؛ فإنما اننا عبد، فقولوا: عبد الله ورسولهي [اليخاري: وهو بـهال يوافق ما وصفه الله به في كتابه هن أنه عيدُ لربهِ

 www.sonna_banha.com

## جبـ أه

 بــن حقوه الله تـالى الواجية بـ صر النبي صلى الله عليه وسلم الدّي تّبت متبته وطاعته وعدا ما الخروج على أهص




 والعبودية من النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف مقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: „هـذه صفة مدح وثنـاء؛ لأنـ أضافه إلى عبوديتها، كها وصفهَ بها في أشرف أحواله، وهي ليلة الإسراء فقال: :(سُتّحَّنَّ

 (تفسير ابن كثير 〒/ ومن صنور سدٍ ذرائـع الغلو في شخصنه صلى الله عليـه وسلم تحندِره من اتخاذ قبره عيدًا أو مسجدًا، كما روى ما مالك في الموطا وابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم مرسلا أنٍ رسول الله صلى الله عايه وسلم قال: جاللهم لا تجعل قبري وثناً، اشتد غَضن الله على قوم اتخذنوا قبور أنبيائهم مساجده، [والحديث أخرجه أحمد في المسند موصولا عن أبي هريرة ج؟/ وڭף،

وصصحه الالكباني في تحذير الساجد صنإلـ وقد استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، كما

$$
\begin{aligned}
& \text { قال ابن القـيم في القصيدة النونية: } \\
& \text { فآجاب رب العالمين دعاءه }
\end{aligned}
$$

وأحاطه بثالاثة الجدران
حتى غدت أرجاؤه بدعائه

في عزة وحماياية وصـيان
قال الشيخ خليل هراس رحمه الله: (فأجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأحاط قبره بثـلاثة جدران حتى لا يكون بارزًا في المسجد، فأصبحت أنحاء القبر ببركة دعائهـ في منعة وصيانِ أن يُرتكب عندها شيء من أعمال الوثنية،.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: „لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليً؛ فإن صـلاتكم تبلغني حيث كنتم،. [صحيح
 قال ابن القَيم رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود: מالعيد ما يُعتاد مجيئه وقصده من زمـان ومكان"، وكان للمشركاين أعياد زمانية ومكانية، قلما جاء الله بالإسلام أبطلها، وعؤض الحتفاء منها عيد الفطر وعيد الأضحى، كما عوضضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وسائر المشاعر. [عون

المقبود /TY/T
وقال المناوي: „معناه الذهي عن الاجتماع لزيـارته اجتماعهم اللعيد، إما الدفع المشقه، أو كراهية أن يتجاوزوا حدٌ التعظيم، وقيلّ: العيد ما يُعاد إليه، أي: لا تجعلوا قبري عيدًا تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا عليَّه. ويؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء

في يـوم، أو شهر مخصوص من السنة ويقولون هذا مولد الشيخ ويأكلون ويشربون وربمـا يرقصون فيه منهي عنه شرعًا، وعلى وليَّ الشرع ردعهم على ذلك، وإنكاره عليهم


ومن صور سدُ النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الغلو في شخصه إنكاره على الجارية التي كانت تغني يوم عرس وذكر كلمات لم يرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسكت عليها، كها في حديث الرُّبيع بنت معوذ قالت: ادذل عليً رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بُني عليًّ، فجلس علي فراش كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ها في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هـيكارا،
 ويلاحظهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بـالإنكار؛ لأن ما قيل غلو يأباه الشرع ويخالف المعتقد الحق؛ لأن علم الغيب لله وحده، وهذا ما قرره رسول الله صلى اللـ الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nمفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدًا، وما تدري نفس بأي أي أرض تموت،
 وعن مسروق قال: :(قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربـهـ فقالت: لقد قَفِ شعري مما قلت: أين أنت من ثـلاث من حدثكهن فقد كذب؛ من حدثك أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثـم
 [الانعام: r. 1 [1]، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كن ، [لقمان: عّ]، ومن حدثك

أنه كتم فقد كذب ثم قرأت:
[المائدة: TV]، ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. [البخاري: 718،
وكـان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد وكثير التحذير من هذا الغلو، وكان يبادر إلى دفعه ورده، كها في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن أو قال الشام فرأى النصارى تسّجد لبطارقتها وأساقفتها، فِرأى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يُعظم، فلما قدم، قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسِجِد لبطارقتها وأساقفتها، فرأيت في نفسي أنك أحق أن تُعظم، فقال: „لو كنت آمرًا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاه [سنّ ابن ماجه آن إن وصححه الالباني]. وفي روايـة أن معاذ بن جبل رضني الله عنه أتى الشام


 ,المقصود من هذه الآية: أن الله أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السغلي بالصـلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثنّاء عليه من أهل العالمين: العلوي
 قـال أبو العالية: صـلاة الله ثـناؤه عليه عند
 يصلون يُبـركُون، قـال ابـن حجر: أي يـدعون له
 وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية الصـلاةعليه، وقدوردت في ذلك أحاديثكثيرة منها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: :القيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسِّلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بـارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،. [صحيح البخاري:
[Trov
وهذه هـي أفضل وأشرف كيفيـات الصـلاة عليه،
 ومعنى التسليم عليه- عليه الصـلاةوالسلام-: السالم من النقائص، المليء بالخيرات والبركات، وتتأكد الصلاة عليه عند ذكر اسمه عليه الصـلاة والسلامٍ لِحديث الترمذي: (البخيل من ذكرت عنده
 الالكباني]. ولحديث أبِبي هريرة في الترمذي: اهن ذكرت عنده فلم يصل عليً فمات فدخل النار فائبعده
 وفي الختّام اقول:
إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وشريف، فهو النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلى، ويجب على الأمة أن تعرف قدره وفضلهه وشرف منزلته، وهو لا يرضى بالغلو فيه، ولا نرضى بأي جفاء يلحقّه صلى اللـه عليه وسلم، ودين الله وسط بـين الجافي والغالي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم

بقوله: الآن يا عمر،. [فتح الباري وعليه أقول: يجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والمـال والأهـل والولد وغير ذلك من متاع الدنيا، حتى يشعر العبد بحالاوة الإيمان كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :ثثلاث من كن فيه وجد حالاوة الإيمان: أن يكون اللهورسوله أحب إليه هما سواهمها، وأن يحب المرء لا يحبه إلا للاه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار). [البخاري: 17] ومـن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنـه يكون معه في الآخرة، ويا لـها من منزلة عالية، وقد روى مسلم عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليههوسلم فقال: متى الساعة؛ قالة: "وما أَعددت لها؟ قال: حب اللهو ورسوله. قال: فإنك مع من أحبيت. قال أنس رضني الله عنه: فأنا أحب اللها ورسولـه وأبا بكر وعمر رضي الله عنهها فأرجو أن أكون معهم؛

وإن لم أعمل بأعمالهم). [صحيحم مسلم: هrجب]. قال النووي رحمه الله: (فيـه فضل حب الله
ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل الخير الأحـياء والأهـوات، ومـن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما، واجتناب نهيهـها، والتأدبا بـالَآداب الشرعية، ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عمله لكان منهم
 وقد توعد الله عز وجل من أحب شيئًا أكثر من محبة الله ورسولـه صلى الله عليه وسلم
 القرطبي رحصه الله: nوفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خـلاف في ذلك بين الأمة، وأن ذلك مقدم على كل محبوب،.

قلت: هذه الآية فيها تهـهيد عظيم لمن خالفها، ومن خالف فعليه أن ينتظر عقاب الله الثديد ونكاله الالكي، ومن مظاهر الجفاء التي نهـى عنها الشرع مع النبي صلى الله عليه وسلم: عدم المبالاة بالصلاة والسـلام عليه، وقد أمـر الله في كتابه بالصـلاة والسلام عليه وذلك تعظيمًا لشأنه ورفعة الكانـانته وقدره صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: پ إِنَّانَّهِ


الحمد لله القادر القدير، من له الحكم و القضاء، ولهه الأهر و التدبير، وله ملكوت كل شبي\& وهو بعبـاده خبير
 يعز على نفسي أن أكتب تلك الكلمات عن شیتخ وقور، وعالِم فذّ، لهه صولات وجولات في الحق؛ دفاعًا عن
 عاش الشيخ داعياً إلى الله تعالى ، والدعوة إلى الله خير شغل يقضني العبد فيه عمره، ويمتد من بـعده ثوابه بعد انقضٍاء أجله، وقد صـار الشيخ الراحل الثرًا بعد عين، الشيخ الوقور الجليل الشيخ أحمد فهمي، الذي كان نـائباً لرئيس جماعة أنصار السنة أيام الشيـخ محمد علي عبد الرحيم، ورئيس تـيرير مجلة التوحيد، حتى عام ا99 الم، فأصبح الشيتخ ذكرى بعد واقع، فبعد أن كان يُكتب للناس، إذ بـ يُ يُكتب عنـه، وبعد أن كتب للقراء، يُنعي لهم العلماء الأفذاذ، والقادة الأجلاء من أعلام الدعوة المعاصرين، فإذا بـه يُصبح المكتوب عنه والمعرّف بـه، والمنوُه عنه. إن الخطب جلل والمصاب عظيم، ولكن لنا أسوة حسنة في سلفنا الصـالح من صحابة رسول الله صلىى الله عليه وسلم، صصبروا على مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على موت الخلى الخلفاء من بـعده. والمصنائب يذكر بعضنها بيعض، فنتذكر مع وهاة الشيخ أحمد فهمي نتـذكر من مات من رؤساء تـحرير مجلة
 فيه الفرقة وانتشرت البدع ، ومن قبله الشيخِ محمد صـادق عرنوس، الذي كان شاعرًا وأدييًا وكاتيًا، فضـا ولا عن رؤساء التحرير الذين تولوا تلك المسئولية من قبل، كالشيخ محمد حامد الفقي، والشيخخ عبد الرحمن
 آخرهم وهو الشيخ أحمد فهمي، رحمه الله تعالىى.
 وإنا لفراق شيخنا الحبيب لمحزونون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كانت تربطني بـالشيخ المحبة والاحترام والإجلال لشخصل الوالوا الوقور، وقد سألت نفسي: ماذا أستطيع أن
 فلم أجد سوى أن تكون كلمة تحرير هذا الثهر -و التي تأتي والقلب مُفعم من كثرة الآلام لما يـحدث في مصر الغالية- بـاسم رئيس التحرير الشيخ أحمد فهمي رحمه الله، تكريمًا الشيـخ رحمه الله بـعد رحيله ، فتكون كلمة التحرير بـاسم الشيتخ بعنوان: "فرحة ما تمت،، وهي أخر ما كتبه الشيخ رحمه اللاه أِيام رئاسته لتحرير المجلة ، وآثرت أن لا أكتب كلمة التحرير هذا الشهر. أسأل الله العلي القدير أن يلهونا الصبر والسلوان، وأن يحشر شيخنا مع النيبين والصـيقين والشهواء، وحسن أولئك رفيقًا، والحمد لله رب العالمين.


Upload by: altawhedmag.com

وبعدُ: الحمد للـه، والصـلاة والسلام على رسول اللـه،
فإن كثيرُا من عوام المسلمـين الذين لا يعلمون من الإسلام إلا ما توارثوه عن آبائهه تصنيـهم الدهشـة حينما نـعرض عليهم أمرًا أو حكمًا من أحكام الإسـلام التي عمت البلوى بـنخالفتها وسكت على هــهه المخالفات كثيرُ هـن علماء المسلمـين؛ إما مجاملة للنـاس أو رضـا بـا بما هـم عليه، هـؤُلاء الـعـوام من المسلمـين إذا عُرض عليهم الحكم من أمثالنـا قد لا يصدقونـانه، أما إذا قاله واحد من المشـاهير فسرعان ما يؤمنون بـا بـه. ولـي في ذلـل بعض التجارب، أذكر أن واحدًا سألني ذات مـرة عن كـلام مكتوب عند ضريح
 صلى الله عليه وسـلم يبشر فيه الحسين بأن الشفاء من الأمراض يكون في تربته، وأن الدعاء المقبول يكون تحت قبته. وسألني الرجل عن ذلك الكلام وهل هو حديث صصيح لرسول الله صلىى الله عليه وسلم، وأجبته بـأن النبي صلى للى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو الناس إلى أمور شركية مثل تلك المعاني التي جـاءت فـي هذا الحديث المكتوب عند ضريح الحسين رضي الله عنه. وإذا بـالرجل يقول لي: هكذا أنتـم يـا أنصار السذة، الحديث الذي يعجبكم تقولون إنه حديث صحيتح، والذي لا يععبكم ولا يو افق دعوتكم تنكرونـه. ثم انصرف.
وبعد عام كامل جاعني نفس الرجل وتا وتال لي: هل تذكر أنني سألتك منذ عام عن كذا وكذا فأجبتني بكذا؟ قلت: نـعم أذكر. فقال: اليوم فقط صدقتك وعلمت أن إجابتلك كانت صحيحة. وفتح الرجل صغحة في جريدة يومية معه كان فيها نفس النس السؤال من أحد القراء عن الكلام المنسوب إلى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم عند ضـريـح الـي
 السؤال على وكيل كلية أصول الدين ورئيس قسـم الحـديـث بــهـا فـي ذلــك الـوقـت الدكتور موسبى شـاهـين لاشـين، وجاءت إجابته تتضنمن اللـن أن ذلـ كذب على رسـول الله صلى الله عليه وسلم وأفـاض الدكتور موستى شاهـين ثي رده وحمل على الذين يعلقون هذه اللافتات لتضليل اليل المسلمـين.. إلى آخر ما قاله في هذا الشانئن المهم أن السائل الذي سألني قبّل ذلك بـعام صـت


Upload by: altawhedmag.com

ألا تُنتهك حرمته، وإن كان القبر داخل المسجد قديمًا، أزيلت صورته وسوِي بأرض المسجد دون

فرحت كثيرًا بهذه الفتوى التي نُشرت للمفتي في شهر نوفمبر 1991 ام بجريدة الأهرام المسائي وقمت بـإعـادة نشرها في مجلة التوحيد عدد شهر رجب باءاهــ تحت عنوان: „كلمة حق قالها

المفتي".
ولكن كما يقولون: فرحة ما تمت، فقد جاءني أحد قراء التوحيد بمجلة شهرية اسمها „الشباب" العدد (IVF) الصنادر في شهر ديسمبر 1991م أي: بعد أيـام قليلة من نشر الفتوى السابقة للمفتي بجريدة الأهرام المسائي، وتحت عنوان يقول: (اسألوأ مفتي الديار)، وردت عدة أسئلة أجاب عنها المفتي منها سؤال يقول: (هل صحيح أن الصلاة حرام في المساجد التي بها قبور أي أضرحة للنوّولياء الصالحين مثل مسجد سيدنا

الحسين مثلا أو السيدة زينب وغيرهما؟"). وكانت إجابة المفتي هذه المرة مختصرة، حيث لم تزد عن هذه الكلمات: „الصلاة متى توافرت شـروط صحتها كانت صحيحة، والـصـلاة في المسـاجـد التتي بـها أضـرحـة صــلاة صحيحة شرعًا، والصـلاة إنما هي لله، وليست لصاحب الضريح"،
وبالطبع لن أدخل في حوار مع المفتي حول هذه الفتوى الأخيرة، ولا عن شروط صحة الصلاة، وإذا كانت الصلاة لله وليست لصاحب الضريح، فهل ذلك يجيز أن تـؤدى الصلاة في أي مكان؟ وهل تُقَبل الصـلاة إذا أقيمت في الأماكن التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها كالمقبرة والحمام ومبارك الإبل وفوق سطح الكعبة.. إلخء لن أدخل في حوار مع المفتي حول ذلك كله ولا حول صور الشرك والوثنية المنتشرة عند الأضرحة، ومسئوليته وسائر العلماء في تغيير ذلك المنكر وني إبـلاغ الحكم الصحيح للناس، لن أجادل المفتي في ذلك كله، ولكني أقول له: ليت فضيلتكم تعيد قراءة فتواك التي نشرت بالأهرام المسائي وتقارن بينّ ما جاء بها وباين ما جاء بغتواك المنشورة في مجلة الشباب، ويكفي أن المثتي يرد على نفسنه.. وفرحة ما تمت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

كلامي وأمن به بعد عام كامل لما قرأ ما قلته لـه، ولكن على لسان واحد من كبار العلماء. ذلك الأمر يجعلنا نفرح كثيرًا حينما نرى واحـا ودُا من مشاهير العلماء يقول كلمة حق في أمر عمت به البلوى، لذلك نسارع بنشر ما قاله ذّلك العالم لعل ذلك يساعدنا في نشر الدعوة الصحيحة عند من لا يعرفون الحق إلا بالرجال، رغم أن الأصل أن يُعرف الرجل بالحق. لذلك سـعدت كثيرًا عندما قـرأت كـلامُّا لمفتي مصر الدكتور محمد سيد طنطاوي بجريدة الأهـرام المسـائـي يـوم 1991/11/0ام تحت عنوان: (الرسول نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ويجب عزل الأضرحة عن أماكن الصلاةة). قال فيه المفتي كلامُّا صحيًُا من الذي سكت عنه بل أنكره كثير من العلماء الرسميين وغير الرسميين، فقد أوضتح فضيلته في كلمته أن "النبي صلى الله عليه وسلم شدد في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذلك يصدق بالصلاة إليها وبالصلاة فيها، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك كان سببُا في انـحراف الأمم السابقة وبُعدها عن إخـاص العبادة لله، ونهـى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدُّا؛ خوفًا من المبالغة في تعظيمه والافتتان بـه، وربما أدى ذلك إلى الكفر كها جرى لكثير من الأمم المخـالفة... ه. هـذا نـص مـا قالـه المفتي. كها أورد في كلمته حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: (العن الله اليهود والنصارى اتـذذوا قبور أنبيائهم مساجد"، فيعلم دما ذكر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور ومن الصلاة إليها، وشدد في النهي أثنـاء حياته وبعد موته؛ وذلك لأن هذا الأمر يتعلق بأصل العقيدة التي هي أصل الدين. وتد نقل المُتي في كلمتكه بعض ما قاله ابله ابن تيمية مثل قوله: (إن اتخاذ قبر في المسجد يؤدي إلى الصلاة إليه أو عنده، وقد دلت الأحاديث على حظر ذلك والمنع مذه،ه[اتتضاء الصراط المستقيم صرrrer وفي نهاية هذه الفتوى قال المقتي بجواز نبش القبر الموجود في المسجد إن كان جديدا ودفنّ من فيه في مقابر المسلمين أو خارج المسجد، بشرط

مخنتلـف مـحـافظات مصـر، حتى مع مرضنه رحمها اللله تعالى.


 بـالمركـز الـعـام أسـبـوعـنـا، وكـان إذا
 كـيـرة من الـدو اء لـيتمكن مـن إلقاء درسـه في شــرح صــينح مسـلـم، مع الـتـوجـه إلـى الـلـه تـعـــــلـى بطلب العون والتوفيق.
وكـان يـركـز فني دعـوتـه على
 التوحيد، ونشر السنة وقـمـع الـبـدعـة، وقد عـمــل إلـــى جـوار
 مســمـد عــــي عبد
 الـلـه تـعـالـى، وكان
 بـعـملـه خـيـر قيـام، وتــرأس فـتـرة من
 تصريـر مــلـة الـتوحـيد، ونهض بـها


 كلمة التحرير، وكانت كتابـاته تـتهم بـالمنهـجيـة فني الـعـرض والـطـرح مع
 إليه المجتمع، وكان كثيرًا ما يا موجه كــلامسه إلـى الـشــنـاب والمسئولــين،

الحـمـ لـلـه الحـي الـقــوم، والصـلاة
 والنور، وعلى آله وصحبه وسلم.
 اتـصـل بـي أخـي الشـيـخ أبـو العطا عبد القادر، وأعلمني بـخبر أزعحني وهــز مـشــاعـري، ألا وهـــو ونـا
 أحمـد فهـمـي أحـمـد رحـمـه اللـه
 بمـنـهــــه المـعـتـدل الــذي نشأ الـنـا وتربى عليه بـين إخوانـه أهل الـسـنــة و الـحـمــاعــة، وقــد قضنى عمـره في الدعوة إلــى الـلــلـه بـالحكمة والــوعــة الحسنة


 بــــنـ هـروع أنصار
 خـطـيـ!
 وكـانـا رحصمـه الـلـه- يـعـانـي الكثير في ذلك، فقد رأيته مرارًا يذهب إلى إلى أمـاكن بـعيدة عـن الـقاهـرة، ويتعذر
 غرفة في المسحد، ويصنلي الفجر مع إخـوانـها ويـلـقي كلـمـة، ثــ ــرحـل في نهار اليو م التالي عائدًا إلى دنى منزلها،
 ويـحرص عـلـى الـنهـاب والـسـفر إلـى


Upload by: altawhedmag.com

## الرئيس العام <br> 

لـيلـة الجـمعـه، وإنـي- واللـهـه- لأرجو أن يشــلـه هــا الحـديـث، وهــو من عـلامـات حُسن الخـاتمـة، وفـيـه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجـمـعـ، إلا وقـاه اللـه هتـنـة القبر،
 الالباني] وقـد وفـقنـنـي الـلـه تـعـالـى فحضرت الصلاة عليه في مسجد أنصار السنة بعابدين، وقد حضر الصلاة عليه جمع غفير مـن إخـوانـه ومـحبيـه وذلـك بـــه صـلاة الجـمعـة، وإنـي أوجـه نـداء إلى كل إخوانـه ومحبيه بـالدعاء لـه، وأهله المباركين- إن شاء الله- أولى الناس بذلك امتثالا لقول نبينا- عليه الصلاة والـسـلام-: »إذا مـات ابـن آدم انقطع عملـه إلا مـن ثــلاث: صدقـة جـاريـة، أو علم يُتفع به،، أو ونـ صالـح يدعو لـه"
 الـلـهـم اغغفر لـعـبـدك أحـمـد فهمي، وارفـع درجتـه فـي المهـديـين، واجعله مـع الأنبياء و المكرمـين، اللهم اجعل قـبـره روضـــة مـن ريــاض الجـنـة، واجـمعنـا بـه مـع نـبـــا صـا صلى الله عليه وسلم في أعلى مقام في الجنة، وأجرنا في دصيبتنا واخلفنا خيرًا

وإنا لله وإنا إليه راجعون

ويـواجـه الـطرقيـة ودعـاة الحزبية وأهل الغلو والتفريط بما يتناسب مع كل فئة. والـشـيـخت رحـمـه الـلـهـه مدرسة تــربـويــة، فـقـد تـعــــم مـنـه طــالابـه الكثشيـر فـي ذلـك، وكـانـت توجيهاته بـرفـق وحـــــ ، وأذكـر وأنـا أدرس
 ووقـع فـي بـعض الخـطــــ، فصحصه
 فأثنـى الشـاب عليـه وقبـل منـه، ولا يـزال هـــا الـشــاب مـن خــالال هــا وا المـوقـف يـدعـو لـه، وقـد رأيـتـه وهو يـــرس فـي الحـور المـي الشي الشريف أثناء مـوسـم الحـجّ، وفـي مخيمات الحجـيـج فـي منـنى وعـرفــات، وكـان النـاس يجتمعون عليه ويستفياون مـنه، ويفتتيهم فيمـا يسانـلـون عنه، ولمكانتـه الـعلمـيهة كـان إخـوانـه من
 يعرفون قدره ومنزلته. وقـد شنـاهـدت بـنـفـنـي بـعـنـا من كبار الـعلــاء فـي الـدانخل والخارج
 ويقُرونـه، وكانت لـه وجاههة خاصة في الـجتمح، ويظهر ذلـك في تقدير كثير مـن المسئولـبين لـه، ومخاطبته بأحسن ما يكون الخطاب. ولذلك أقول: إن المصاب فيه عظيم، والخـطب جـلـل، وعـزاؤنـا أن الله تعالى كتب الموت على مخلوق، وقد مــات حــيـب رب الـعـالمـين صلوات الله وسلامه عليه، إلى جانب وفاته



ومنجبهه للمجلةوحُسنخلقه في ذكرمنتولاهها بعده، وهو الشيخ صنفوت الشو ادفي رحمه الله، أنـه سأل الشيـخ أحمد فهمي رحمه اللـه فقال لـه: مـا تقول يا شيـخ في المجلة الآن؟ فقال: إن المجلة صـارت شابـة فتية وتـحتاج إلى جهود الشبـاب.

ورغـم تركهه للمجلة ولمجلس الإدارة، إلا أنه
 يُــدرس صحيـح مسلم يـوم الأربـعــاء مـن كل أسبوع بـالمركز العام، بـلا اتقطاع، لمدة تزيـد عن عشرين سنة، ولم يتأخر إلا لسفر للحج أو

لأداء العمرة، أو لمرض شديد.
 والتنقل عبر فروع الجماعة في مختلف أنحاء مصر، فيخطب ويحاضر ويشارك في الأسابيع

الثقافيـة والعلميـة والتوعيـة الإسـلامية. وقد كانت للشيخ مصاضرة شهيرة بعنوان: „الـولاء والبراءء) تحفظ عليها البعضن، ولكن عندما علموا بمنهج الشيخ ورأيـه الصواب في المسألة، طلبوا تسجيلها، بل وطلبوا من الشيتخ أن يُلقيها في فروع كثيرة.

وقد رأينا للشيخِ موقفًا عاقلا رشيدًا حكيمًا في ما كان زمن فتنة التكفير من بعض الفرق، وقد حكى لبي كثير من الشباب أنهم كانوا يعتقدون اعتقادات وأفكارًا زائفة بـاطلة ضـالة

استا: أحمد فههمي أحمد.
مولـد: :ولد رحمه اللهه في بلدة طهطا من أعمـال محافظة سوهاج، وذلك في سبتمبر • •سام.
 فـي فترة بناء الحماعة شغل منصب نـائب الرئيس العام للجماعة لمدة IV عامًا، فمن زمن الـمن رئاسة الشيـخ محمد علي عبد الرحيّ، رحمه الله، وكانت فترة بناء الجماعة وصروحها في مختلف أنحاء الجمهوريـة، فأسهم الشيخ رحـمـه الـلـه بـجـهود دعـويـة وإداريــة كبيرة وكثيرة.
تـولـى رئـاسـة مجلة التوحيد بعد الأستان الشيخ عنتر حشاد رحمه الله بدايـة من عدد صشر وذلك في عام فيدأ عمله في الملجلة بقوله: » إنـنا نقدم لك محلة التوحيد مصاولـين بتوفيق الله أن نضنهنها من المادة العلمية مـا يرفع مستوى فهم المسلم
 و الكشف عن مو اقع الانـحر اف و الفسـاد سو اء في العقيدة أو السلوكه. قلت: وقد سمعته مـرة يتحدث في المسجد، فسألهه أحد الحضنور قائلا: لماذا تكثرون من

الكالام عن القبور والقبوريـين؟ فقال رحمه الله: سأظل أتكلم عن عبادة القبور
 ويتوسل بـالموتى والمقبورين. تـرك ريـاسـة تصرير الملـلة عـام رمضان بـالسنة العشبرين من صـور المجلة، قام فيها بجهد كبير ومشكور، وبذلك يكون قد رأس مجلة التوحيد مدة 17 عامًا قضـاها وا فيا وي البذل و العطاء و النشاط المنقطع النظير.

الجميلة في السيرة النبوية وتفسيره البديع لآيات القرآن الكريم، خاصة ما يتعلق بأحكام الأسرة وغيرها كثير.
ومن جهوده الطيبة أنه في زمن رياسة الشيـخ محمد علي عبد الرحيم كان هو نـائبه ولثقة الرئيس به كان ينيبه في أن يـرأس مجلس الإدارة شهرًا والشيخ محمد علي عبد الرحيم شـهرًا، فكان يعد رئيس الجماعة في فترة مرض الشيخ محمد علي عبد الرحيم، رحمه الله.
وكان مع الثيخ أحمد فههي رجال مخلصون ينبغي أن نذكرهم باعتبارهم ممن ساهموا في مسيرة الجماعة بأمو الهم وأنفسهم وهم: 1- الشيخ بخاري عبده. r- الثيخ صفوت نور الدين.
r- الثيخ إبراهيم عزب. §- الشيخ عطية حنفي. ©- الثيخ سعد ندا. 7- الشيخ حسن الجنيدي. - الشيخ سيد متولي. الشي ^- الشيخ إبراهيم شعبان. 9- الشيخ عبد الباقي الحسيني. -1- الثيـخ عبد العزيز عاشور. وكاتب هذه السطور، وقد رحل منهم الكثير، وبقيت أعمالهم، والله ندعو أن يجمعنا في الفردوس الأعلى.

الشيخ رحمه الله مقالات عديدة تناول فيها كل مناحي الحياة الإسلامية وشئون المجتمع والأسرة وقامت إدارة التراث بجميع مقالاته وتبويبها في مجلد كبير، هذا بخلاف الدروس والخطب الصوتية.

توفي يرحصه الله ليلة الجمعة في التاسع من
 وصلى عليه جمع غفير من أهـل التوحيد والسنة بدار المركز العام بعد صلاة الجمعة. والـــه هـن وراء الـقصـد ومـنـه الهداية والتوفيق.

بعيدة عن الجادة والصواب، وأن الله تعالى
هـداهـم على يـد الثيخ أحمد فهمي رحمه
الله.
ولقد كان الشيخ يكتب كلمة رئيس التحرير في كل شهر من مجلة التوحيد، ويعرض فيها لموضوعات شتـى، منها مـا يتعلق بالشأن العام، ومنها ما يتصل بالاعتقاد، ومنها ما يتصل بشعائر بعض القبوريـين ومراسم موالدهم.
وكـان يعرض الشأن الـعام بأسلوب سهل يسـير بــا عصبـيـة ولا جـهـود، ويعرض لجميع الآراء، ثم يرجّح ما قام عليه الدليل من الكتاب وصحيح السذذ، وكان رحصه الله منصفًا في الحق لا يتعصب لـرأي أيُـا كان

صاحبه،
كمـا سـاهـم الشـيـخ فـي التـعريـف بعقائد الصوفية والطرقيـين، وبيّن باطل اعتقادهم، وزيف مشاربهم ووضِّح وبين أن الصوفية لا يزيدون عن كونهم عُبَّاد تصوف، وخلفاء باطل، وأحلاس إلحاد. كما كان للشيخ أحمد موقف طيب من الشيخ أبي الوفاء درويش رحصه الله، فقد جاء سؤال عن تفسير قول الله تبارك وتعالى علي لسان

 وإيــارًا للعدل: فقد نشر مقالا الشيخ أبي الوفاء درويش رحصه الله في الموضوع وأخذ برأيه، وقـال: إنه غير مسبوق، وهذا بالرغم من الخلاف الفقهي بينهها. خطيب بليغ: كان رحمه الله يخطب بلغة جميلة وعربية سليمة، قل من يتحدث بها، فقد كان له عبارات وتراكيب جميلة بديعة، وهنـاك العديد من الخطب والمحاضرات التي تثشه بذلك. وللشيخ خطب جميلة رائعة مثل خطبة: „لا محسوبية في الإســلام،، و"فـرعون والماءء،
 الجاهلية الأربـع"، هـذا عـلاوة على خطبه

## تنفسير سورة فصلت




行 "

 فإذا أنكروا وكذّبوا ختم الله على أفواههمم، شثهلهت عليهم جوارحهِ بما كانوا يعملون،
 :

 كانوا يُعْمَلونَ" وهم يسمعون، حتى إِذا فرغت الجوارح من الإدلاء بشهادتها أنطق

الحمد للهه وحده و الصـلاة والسلام على من لا

$$
\begin{aligned}
& \text { نبي بـده، وبعد: } \\
& \text { : }
\end{aligned}
$$

ثـا ذكر الله تعالـى عذاب الخزي الذي أحله بعاد وثمود في الحيـاة الدنـيا، ثم قال:
 سبنحانـه في هذه الآيات ما لهم من العـات العـاب إلمهِن في الآخرة؛ فقالِ تعالِي: "وْيَوْمَ يُخْشُرُ


 وعار، يصنمهم الله بها الها، وهي كونهم أعداء
 أولهم، حتى يسيروا في صن منتظم، لا يتقدم أحد علي أحد ولا يتأخر
 التنصلَ مما كانوا عليه من الكفر والشرك،


أَفْعَالكُمْ، وُلَهَذَا قال تعالي：„＂وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنْ








 －
 قَالَ الآخَرُ：يَسْمَعُعُ إنْ جَهَرْنَا، وُلا يُسْمْعُع إِنْ


 وَلا أَبْصَارُكْمْ وُلا جُلودُكْمْ الآَيَة．［صحيح ［البذاري عـلا فالواجب على الإنسان أن يراقب الله تعالى في جميع أحواله، وفي كل أوقاته، وأن يكون من الموقنين بأن الله سميعُ لكل الأقوال، عليمُ
病 ٪］، فليحذر العاقل أن يسِمع الله تعالى منه القبيح، أو يراه مذه．وما أحسن قول القائل：

إذا ها خلوت الدهر يوهـا فلا تقل
خلوت ولكن قل علي رقيب
و\＆تحسبن الله يغفل ساعة

قال الله تعالى：آلَّ回锶


 يعني أن النار مسكنهـ ومنزلهم، صبروا عليها－وأنى لهم الصبر－أم لم يصبروا، كما （vir）قال تعالى：＂ هِ Lथ

الله ألسنتهم، فأقبلوا على جوارحهم باللوم وإِعتاب على ششهادتها عليهم：

 وَإلْيْهِ تُرْجَعُونَهِ











 وُعَنْ جَابَر رضي الله عذه قَالَ：بَّا زَجْعُتْ إِلَى












 يُؤخذ لِضِيفِهْ مِن شديدهْم！｜．［صحيح سنن










قرئ القرآن أن يرفعوا أصواتهم بالصفير والغناء، وغير ذلك من لغو الكلام، حتى لا يصل صوت القارئ إلى أحد من الناس، فلا يتبعه أحد، فيكونون بذلك قد غلبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم وصرفوا الناسِي, عذهِ،


 غير مقبول، لكفرهم بربهم، قال تعالى: n

[إبراهيم: 1^]، وقال
 أعمالهم، لم يبق إلا الأسوأ ليجزيهم الله به، وهذا بخلاف المؤمنـين، فإن الله تعالى يكفر عنهم سيئاتهم، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، كما قال تعالى: (־5
" [العنكبوت: V]، وقال $\qquad$
تعالى: "


[الزمر: سr-ror]

 جَزاءُ بِمَا كَانوا بَايَاتِنَا يَجْحَدُونَه:
 بيان، أو بدل، يعني أنْ خِزاء أعداء الله هو


栓

 "جَزَاءُ بمَا كَانُوا باَيَاتِنَا يَجْحَدُونَّ،. وللحديثَ بقية إن شُشاء الله، والحمد لله رب العالمين.
" [الطور: "
Y



[إبراهيم:
 إن 'يطلبوا من الله أن يرٍِ عذرهـم، ويقيل عثرتهم، ويُكفِّ عنهم سيئاتهم، فلن يـي... كها قال تعاللى: " الِّ

"
 لهم، وسلطنا عليهم الثيـاطين، كمـا قال تعاللى:




"
استحقو ا العذاب، ولذا قال الله تعالـى: "وُخَقٌ


 والإنس، "إنْهُمْ كَانوا خَاسرين" حيث اشنروا الضصلالهة بـاكُهدى، و العذاب بَابَلمغفرة.
ا

 يخبر تعالىى عما توأصى بـه كفار مكاة، من عدم الاستماع للقرآن وعدم اتباعهة، وأنهم نهى بعضهم بعضا عن ذلك، كما تو اصوا إذا

## Na <br> د. ــرزوت هحهلـ هرزوت

البلخي أبو السكن، ثنقة ثبت، مـات سنة خمس عشرة ومائة ولـه تسعون سنـة وْهُو اسْـُمُ بلفظ

 التهذيب(979)، ط/العاصدة)).
 الحديث): عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أبو



 فائدة: مـا معنى مدار إسناد الحديثُ؟: الـجواب: هو الراوي الذي تلتقي أسانيد ذلك الـحديث عنده مههما تعددت، فينفرد بذلك الحديث مطلقا، ثم برويـه عنـه
 أو وقفًا، وصلا أو إرسالاً)؛ وذلك تبعا للقرائن التا لا تُدرك إلا بمعرغة (مدار الإسناد) (انظر: (منزلة مدار الإسناد في علم علل الحديث) مـحمد مدار الخطيب
(خاتمة رسالة ماجستير من جامعة أم درمانه. r - المقصود بأبيه: سعيد بن أبي هند الفزاري موللاهم (أي: مولى الغزاريـين، وهو مولى سمرة بن جندب الفزاري)، ثقة توغى: 7 اهـ (تقريب التهذيب . العاصمة (ص: • • (إرشــاد الـسـاري لشرح صحيح البخاري (MYM) (MY). فائدتان:
1- ليس لسعيد بن أبي هند عن ابن عباس في الصحيح غير هذا الحديث (الجمع بـين الصحيحـين للحميدي r/r ا110).
Y- توضيـح لكلمة مولاهـم التي كثيرًا ما تقابلنا في التراجم: نقول تأتي هذه الكلمة على معنـى من أربع ،أهـمهوا معنيـان أ- مولىى عتاقة - وهو الأكثر -: (أي: أن القبيلة الغـلانيـة أعتقتته، فيُنسب إلـى القبيلة بكلمة

الحصد لله الذي جعل الأعمار مواسنم بربح فيها الشاكرون فهي لههم نـعدة، ويـخسر فيها الحا لـاحدون فههي علـهـ حسرة، قدُرها الله لـبلوع الأمل، وتدارك الخلل، وقد جعل اللـه „زمن العافـية" هن أحلَ النعم
 ونعمة „زمن العافهة "تتفرع- في الحقيقة - إلى الـى نـعم كثرية؛ منها نـعمة الـوقت، ونعمة الصحة، ونعدهة الـكفـابـة، ونعمة الـستـر، وغـــر ذلـل من النعم، ومع بعض من هذا بحـثنا إمام المحدثـين

- البخاري رحصه الله = فـقول:
 عن أبــه عن ابن عنّاس رضبي الله عنـوها قال: قال

 أُولا : العزو (مقتصرا على الكِكبَ الستة) : 1- (صحيح البخاري، كتَاب الـرِّقـاق، بَـابِ ما جاء

 مصنطفى البغا). r- r r


 الناس، طط/دار إحياء التراً العربي ت: أحمد محمد شاكر)

 فؤاد عبد الباقي.
ثانياً : رجال الإسناد باختصيار:
1- الْمُكيُ بـن إبراهـيـم: هـو ابـن بشير التميمي

إلى أخراه متمثّلا قول القائل： وما المرءُ إلا راكبّ ظهرَ عمره على سغر يُفْنيه باليوم والشهر

يَيبتُ ويُضِحى كل يومروليلِّةٍ بعيداً عن ألدُّنيا قريباً إلى القبر
فهو موفق مغبوط، وإن قصر في ذلك فهو الخاسر المغبون، وأول مظاهر شكر النعم امتثال الأوامر واجتناب النواهي． هذا وقد أدرك سلفنا رحمهم الله قيمة هذه النعم تبصر ذلك في أحوالهم وأقوالهم مها يدل على شكرهم لها． شكر السلض لنعهة（زمز العافية）
1－أبو الوفاء، علي بن عقيل الحنبلي： نقل ابـن رجب الحنبلي عن ابـن الجـوزي قوله： ＂رأيتُ بخط ابن عقيل：إني لا يحل لي انَ أضينع ساعة من عُمري، حتى إذا تعطُّل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري فير في حال راحتي، وأنـا مستطرح، فُلا أنهض إلا وتد خطر لي ما أسطره．وإني لأجدُ من حرصي على العلم．وأنا في عشر الثمانين أشدُ مـا كنت أجدُّه وأنـا ابـن عشرين سنة）．（ذيـل طبقات الحنابلة، （1ra／1
Y
 ｜（أعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان للـه، ومن ذلك الفكرة في واجب الوقت ووظيفته، وجمع الهمٌ كله عليه، فالعارف ابن وتته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشا من الوقت، فمتى أضاع الوقت لم يستدركاه أبدًا！، فوقت الإنسان هو عمره ني الحقيقة، ومادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم فإذا تطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة، فموت هذا خيرُ له من حياته، وإذا كـان العبد وهـو في الـصـلاة：ليس لـه من الصلاة إلا ما عقل منها، فلّيس له من عمره إلا مـا

كان فيه باللهه ولله تعالى）．1．ا．هـ بتصرف يسير．「 كثير من كتبه： －يقول في：（（تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر（ص：•7）، ط／دار البشائر ت／محمد بن نـاصر العجمي）：（وكـان（عـامر بـن عبد قيس）

بــمولى إســلام：بـان أسلـم على يـد واحـد من القبيلة، كالبخاري الإمام مولى الجعفيّين، أسلم بعض أجداده على يد واحد من الجعفيـين（أفاده النووي في „تهذيب الأسماء واللغاته（1£／1））． r＂ابن عبّاس：هو ابن عم رسول الله، من صغار الصحابة، كأن يسمى الحِبر والبحر لكثرة علمه وحدُّة فهمه، وُلد عام الشُعب قبل الهجرة بثلاث سنـين، وتوفي بالطائف سنة ثُمان وستين（معرفة


ثالثا：درجة الحديث：
حديث صحيح بحكم إمام المحدثين البخاري رحصهـ الله．
رابعا：شرح ألفاظ الحديث：
1－قوله（نعمتان）：قال ابن الخـازن：„النعصة مـا


جامع الترمذي للسيوطي（؟／009）


 الأْمْـرَان إذا لم يُستعملا فيمَا يَنْبَغي فقد غُبنِ صَاحبهرَا فِيهمَا، وقوله（مغبون فيههما）أي في النعدتين（إرشـاد الساري للقسطلاني（YM／Q） طا، المطبعة الكبرى）．
 في الأَبدَان．
 عدم مَا يشغغلهُ من الآمُور الدُّنِيوِيُّة．（عمدة القاري

شرح صحيح البخاري（ب）／Y）． خالمسا：：بآرياض العديث：
في هذا الحديث الشريِ يخبرِنا إِنبي صلى الله عليه وسلم عن نـعدتين من أجل النـعم وأعظم المنـن التي وهبنا الله تعالى، ألا وهما نعـة الصحة التي بها يستطيع الإنسان أداء أعماله، ونعمة الفراغ التي يستطيع الإنسان بسبب استغلالها تحقيق أمالـه هـذا وإن الإنسـان قد يكون صحيحاً ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنياً عنده سعة في وقته ولا يكون صحيحاً، فـإذا اجتمعا واستعملهما المرء في طاعة مولاه لعلمه أنـه راحل

طلب العلم، (ص AV) ط/المكتب الإسلامي): "كان الخليل بن أحمد يقول: أثقل الساعات علي: سـاعة

أكل فيها)!!
V- يقول الضياء المقدسي واصفضا الـحافظ عبد الغني المقدسي فيما نقله عنه الذهبي رحمهم الله جميعا: (وكان لا يضيع شبيئا من زمانهـ؛ كان يصلي الفجر، ويلقن القرآن، وربما لقن الـديث، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثـلاثمائة ركعة بـالفاتـــة والمعوذتين إلى قبيل الظهر، فينام نومة فيصلي الظهر، ويشتغل بـالتسميع أو النسـخ إلى المغرب، فيفطر إن كـان صـائمًا، ويصلي العشاء ثم يـنام إلى نصف الليل أو بعده، ثم يتوضأ ويصلي إلى قريب الفجر... ثم ينام نومة يسيرة قبل الفجر،


دار الكتب العلمية).
ما يُستفاد مز الحديث!



 للُقلب صـارت محمدة وإذا أضنيفت للبدن صـارت مذمـة (مـرقـاة المفاتيح شـرح مشكاة المصـابيـح
.(YYYO/A)
 والكفايـة؛ لأن المرء لا يكون فارغًا حتى يكين مكفيًا مؤنة العيش في الدنيا، فمن أنعم اللـه
 بـه على دفع الغبن أن يعلم العبد أن الله تعالى خلق الخلق من غير ضـرورة إليهم، وبدأهـم بالنعم الجليلة من غير استحقاق منهم لـهاء فمن عليهم بصحة الأجسام وسـامة العقول، وضنمن أرزاقهم وضـاعف لهم الحسنات ولم يضـاعف عليهم السيئات وأمرهـم أن يعبدوه ويعتبروا بـما ابتدأههم بـه من النعم الظاهرة والباطنة، ويشكروه عليها بـأحرنٍ يسيرة، وجـعـل مسدة طـاعتـهـم فـي الـدنــــانـا منقضنية بانقضاء أعمارهم، وجعل خلودًا دائمًا في جنات لا انقضاء انـاء لـها مع مـا ذخر لمن أطاعه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فعلى العاقل إدراك الد مصلحته. (شرح صحيح البخاري لابن بطال

يصلي كل يوم ألف ركعة، ولقيه رجل، فقال: أكلمك كلمة، فقال: أمسك الشمسس (حتى أكلمك)، وقال لرجل سأله في مسألة: عجل فإني مبادر. قال: وما الذي تـبادر قال: خروج روحي وقال (عثمـان الباقلاني): أبغض الأثشيـاء إلى وقت إفطاري لانتي أشتغل بـالأكل عن الذكر وقال أنـا أيضا: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج، لأجل
اشتّغال بـالأكل عن الذكر.

وكان (داود الطائي) - رحمه الله - يشرب الفتي ولا يأكل الخبز. فقيل لهه في ذلك، فقال: بـين أكل
 بتصرف، ولـه في نفس الـرسـالـة كـلام مهـم في أطوار عمر الإنسان وما يـلائم كل طور منها يضيق

المقام عن نقله أنصتح إخواني بمراجعته. §- ويقول ابن الجـوزي في رسـالته لولده (الفتة
 الفضـائل بئس الرفيق! وحب الراحة يـورث من الندم ما يربو على كل لذة، فانتب؛ واتعب لنفسك، وانــدم على مـا مضنى مـن تفريطك، واجتهـد في لحــاق الكاملـين مـا دام ني الـوقت سعـة، واسق غصنك مـا دامت فيـه رطوبـة، واذكر سـاعتك التي ضاعت، فكفى بـها عظة، ذهبت لذة الكسل فيها، وفاتت مراتب الفضائل! وإنمـا تقصر الههم في بعض الأوقـات، فإذا حثت سـارت، وما تقف هـمة إلا لخساستها! وإلا فمتى علت الهمهة فلا تقنع بالدون.
إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع بـالدون من كان دونـا
ا.هــ بتصرف، وهي رسالتة صنيرة الحجم عظيمة النفع فجزاه الله خيرا. 0- حماد بن سلمة، رحمه الله: نقل الـحـا في (اسير أعلام النبـلاءه (1- (1/V)،ط/دار الحديث) عن عبد الرحمن بن مهدي قولـه: لو قيل لـحماد بن سلمٍة: إنك تموت غدًا مـا قدر أن يزيد في العمل شيئًا (وذلك لاستثثماره لزمن عافيته)، وقال موستى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم: إني ما رٍأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا: إما أن يـحدُث أو يقرأ، أو يسِّع، أو يصليّ وقد قسم

النهار على ذلك) ا هــ بـتصرف.
7- الخليل بن أحمد رحمه الله: يقول أبو هلال العسكري في كتابه پالحـث على

والتفكه معهم بطريقة تخرج الإنسان عن دائرة الورع وتقحمه في إطار الغوغاء من الناس． §－（الزمان الذي نْعيش فيه ظرف عابر لا يتجدد ولا يعود، وقد قيل： ما مضى فات والمؤمل غيب
ولك الساعة التي أنت فيها
وقد يخيل للبعض أن الأيام ستفرغ غله في المستقبل من الشواغل، وتصفو له من المكدرات والعوائق، وأنـه سيكون فيها أفـرغ منه في الماضني أيام الشباب، ولكن الواتع المثاهد على العكس من

هذا، وصدق القائل：
أترجو أن تكون وأنت شيخ
كها قد كنت أيام الشباب
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب
دريس كالجديد من الثياب
（أفاده الخطيب في تاريخ بغداد（£：1٪٪）ط／دار
الغرب الإسلامي）．
وعليه فيجب على الإنسان أن يبادر ولا ينتظر
فالله أعلم بما هو آت
بعض الالسباب التّي تعيزن على شكر نعهة（زمن الثافية）：
ا－الـتـوبـة مـن جـحـده، والتخلص من أسباب
تضيعه．
r－التّوكل على الله．
「－النظر ني سِير الأعلام من السابقين واللاحقين والاقتداء بهُ والاستفادة منهم
§－مصاحبة المجدين النبهاء المقدرين لنعمة الوقت
ه－الأخـذ بـأسبـاب إدارة الـوقت المعينة والتي منها：
أَ－وضح خطة واضحة ومقسًّمة على مراحل． ب－التخلص من كل الشُو اغل التي تعوق العمل． ج－ترتيب الأولويات（الأهم فالمهم）． ونوق ما ذكر عليك بسبب الدعاء الإِي لا يـطئ
 وصصرق الشافععي الإمام إذ يقول：

 سِهَامُ اللَيلِ لا تَخْطِئ وِلْكِنْ
لها أهدُ ولـلأمد انقضضاءُ
والله وحده أسأل أن يتم علينًا نعصه، وأن يرزقنا شكرها، وأن يحفظها علينا؛ إنـه خير مسئول، وانـا

وأكرم مأمول، والحمد لله رب العالمين．
…（1£7／1•）










 وَتقومُ عَلِيْه الحجُةُ［انَّطر：فتح الباري لابنِ حجر（rr•／I）］

## تطبيقات عملية：

ا－الواجبات أكثر من الأوقـات، وليس اغتنام الإنسـان للوقت يعني أن يتبتل الشخص، أو يتجرد للعبادة، أو ينعزل عن الــاس تمامام، فالإسـلام لا يدعو للرهبانية، فهناك متطلبات الـات شرعيـة لـو أراد الشخـص استـيفاءهها لضاق الوا الـوقت عليـه دون إكمـالـهـا، فــن تلـك الأمور المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وفـي المسجد، ثـمَ المحـافظة علـى الأذكــار بعد الصلوات المكتوبات، وصلاة الضحى، وحفظ مـا تيسر من القرآن الكريم، والمحافظة على تلاوتها لئلا بتفلت． Y－كثيرُ من دستحدثات العصر مع تطورهـا تعتبر معاول لهدم قوة الشباب وإرخاء عزيمته، وتمييع إرادتـه، كالإكثار من مشاهدة التلفاز بزعم الاستفادة من برامجه وهو في الحقيقة يشتمل على كثير مـن المغـالطـات واستهلالاك الأوقات، ولا يصلح أخر هذه الأمة إلا بما صلح بـه أولـها، ولا يفهـ من كالامي تبني المنع من الاستفادة من تطورات العصر ولكن كل شيء له ضوابطه．「 「－ومن الأمور التي تضيَع الوقت：عدم التزام الكثير من الـناس بـالآداب الاجتتماعية كآداب الـزيـارة وآداب التهنئة وأداب الـعزاء، فنجد أن هـهـه الأمـور صـارت في زمانـنا هـا مظا مـاهر اجتماعية لا تنتمي الشبرع ولا تتقيد بتعاليما،، فقد صـارت مـوضّعاً للـترفيـه والاستئناس

## Shating ery in

## 

 الحديث لا يصح: اخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ح؛ آ الَ) وأفته معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع وأبوه محمد، قال الإمام البخاري في „التاريخ الكبير، (IV•/1/1)؛ „محمد بن عبيد الله منكر الحديث. قال ابن معين: ليس بشيء هو وابنه معمر،، ملحوظة: هذا الحديث المنكر ذِكُر الصلاة على النبِي صلى الله عليه وسلم فيه من منكراتها، فقد اخرج الإمام البخاري في صصيحه (حّr.Yr)، ومسلم في "صحيحه، (حYYA) من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: nإذا سمعتم صياح الديكة فاسالوا الله من فضله فإنها رات ملكُا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رات شيطانُاه، اهـ. الحديث لا يصح: اخرجه ابن سعد في „الطبقات، (40/1) هال: اخبرنا عبيد الله بن موسسى العبسي قال: اخبرنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: هذكره مرفوعُا، قلت: إسرائيل هو ابن يونس، وجابر هو ابن يزيد الجعفي، وعكرمة هو مولى ابن عباس، فهذا حديث باطل بالسقط في الإسناد؛ فعكرمة تابعي ورفعه، فالخبر مرسل، وذكره الذهبي في „الميزانه ( (IEY0/YVA/1)، ونقل عن جرير بن عبد الحميد قال: لا استحل ان أحدث عن جابر الجعفي كان يؤمن بالرجعة.
 الحديث لا اصل له، اورده الغزالي في الإحياء (Yا/Y)، وقال الحافظ العراقي في "المغغني": "لم اقفل له على أصل). اهـ. 19£- (مَنْ مَاتَ فَقَّ قَامَتْ قِيَامَتُهُهُ).

الحديث لا يصح، قال الحافظ العراقي في (تخريج الإحياءه (६/זج): „رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث انس بسند ضعيف"). قلت: ولكن صحح هذا الخبر من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ فقد اخرجه أبو نعيم في „الحليةه،


Upload by: altawhedmag.com
(YY0/0) من طريق بشر بن عبد الله بن بشار السلمي قال: خطب عمر- يعني ابن عبد العزيزالناس فقال: أيها الناس لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم القيامه، فإنه من وافته ميـيته فقد قامت

عليه قيامته.
 الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه في ״السنغ، (حY^9): قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن ثّابت البزار، حدثنّا نصر بن القاسم، عن عبد الرحيم بن داود، عن صالح بن صهيب عن أبيه مرفوعًا
 وعبد الرحيم بن داود حديثه غير محفوظ، قاله العقيلي، ونصر بن القاسم قال البخاري: حصيخه موضوع، وهذا المتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق صالح بن صهيب بهه. اهـ.

 وقال: „هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهه. اهـ. قلت: وعلته إبراهيم بن الفضل المدني المخزومي، ذكره الذهبي في (الميزان، (170/OY/I)، وقال: (شيخ مدني ضعيف يروي عن سعيد المقبري، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي وجماعة: متروكه. اهـ.

 اللهُهُ عَلِّا، اللُهُمُ أَدِرِ الْحَقْ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ).
 „هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والمختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائبه. قلت: وهو علته ذكره ابن حبان في المجروحين (\%/9)، وقال: كنيته أبو إسحاق التمار يروي عن أبي حيان التيمي منكر الحديث جدّا، كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المعتمد لها. ثم أخرج له هذا الحديث من مذاكيره. 191- (أَعدنى عَدُوْك نَفْسُك الُّتي بَيْنَ جَنْبَيْكَ).

الحديث لا يصح: قال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياءه (ז/₹): "رواه البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعينه. اهـ. 199- (اتق شَرٌ مَنْ أَحْسَنْتُ إليههِ).

الحديث لا أصل له: أورده الحافظ السخاوي في پا(المقاصده (حهY) وقال: „لا أعرفهه. اهـ.


إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفرُه ونتوبُ إليه، ونعوذ باللـه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من بـرِه الله فلا مُضلِ لـه، وهن ليضلل فلا هادي لـه، وأشهـ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهـ أن

محمدًا عبُ الله ورسولهـ.

أو بعدهم -عافانا الله وإياكِمُ منها-، فنقفِ أمامَها مُحِقِقي الأبصار، نخبط في التعامُل معها خبط عشواء، يغلبُ عليناً بسبِّها اليأسُ والقنوطو التشاؤُم الذي لا يرَيدُ الكربِ إلا ضيقًا،
 السماء، فلا يزِيدُ الجرحَ إلا إيـلامًا كل ذلكم يعِتُرينا على فترةٍ من الفَّألِ والأمل باللإ؛ إذ كلنا أحوجُ ما نكون في المضا
 الكُروبِ إلى استِحضنار طيَّ الفرَّج. إن أيَيْ مُجتمع لم تُطلْه نيرانُ الحروِبِ والتدمير من الداخل وُالخارج لهُوْ في عافيَّةٍ وسلامة، فليَرْعَها وليستجلِّبْ أسبابِ أمنهُ الفكري والغِذائي والصحي والمالي والجُنائي علىَيُ
 الفُوضِّى وُوالتفرُقَ والتشرذُم قِبل ألا ينفَع حولُ لنا ولا قوة. وإن الوقايةَ خيرُ من العِلاج، والدفعَ أولَى من
 بعد الوقوع غبار.
 إن أحسنَ أدوية المِحن والـِمُمَات، وأنفعها في
 وجود الفألِ الحسن في داخلِّةٍ المرء؛ إذ بالفَألِ يحسُنُ ظُنُ بربك وتقتدِي بَهِي نبيك -صلى
 كان يُعجبُه الفَالُل الحسن، ويكرهُ الطِيرّة -وهي


萑)
我 (


 أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير
 الأمور مُحدثاتهاً، وكل بدعة ضلاليلة، وعليكم بجماعة المسلمين؛؛ فإن يدِ الله على الجماعة،


 تزايد المحز والمصائب يلفهع الإنسان لكائلس والتشاؤم: أيها المسلمون: في مُعترَّك هذه الحيـاة وهمومها وغمومها؛ وعُجَر الإنسِبان وبُجُره التي تـغلِي بِؤَ اده غليَانا؛ لا يحتمل معاه هواءُ ولا وقا وقودا
 يكون حرضضا أو يكون من الهالكين. إنها صُروف حياةٍ مُوجعهِ ترى الناسَ فيهـا يغدون، فبائِعٌ نفسَه منهُ فمعِتقها أو مُوبقها،
 أو تحُلُ قريبًا من دارهم، إلا من رحم اللله، وقليلُ ما هـ




من رُطَبِ ابنِ طاب، فأوَلتُ الرفعةَ لنا في الدنيا،
 فلله! ما أعظّم الفَّلْ في سيرة حبيبنا وقُدوتنا -صلى الله عليه وسلم-، إنه لا يُرُيد لأمَته أنِ
 للعالمين، يُقِربُهم إلى الله، ويُحيِي روحَ التفاؤلّ، وحُسنَ الظنِ بها، حتى في حال ألدعاء بـين العبد

وبين ربـهِ.
يُذكِرُنا -صلى الله عليه وسلمـ بالفألّ فيقول: (ادعُوا اللهَ وأنتم مُوقنون بالإجابة).. رواه

الترمذي.
وإني لأدعُو اللاهُ حتى كانَّما
أَرَى بجميل الظن ما اللهُ صانـعُ


 حانتهه، وانصاحَت جبالهم، واغبَرْت أرضهُم؛ فإن الفرَجَ في الفأل وَالسَعَة في الأمل بالله؛ فقد كان -صلى الله عليه وسِلمَ إذا استِ استسِّى بأصِحابِه قلبَ رداءَه تفاؤلا غي أن يُغِيرَ الله حالهم منَ الشدَة إلى الرخاء، ومن الجدِبِ إلى الغيث والإنبات
فإذا كان هذا فَي انحبِاسِ المطر عنهم؛ فكيف بانحِباسِ النصر والتمكِين؟! وتغيُبِ عزَتهم وكرامتهُمَ بعد أن سُلْبَت منهه؟! ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن عليًا -رضي الله تعالي عنه- عندما أرادَ المسيرَ لقتال الخوارج، عرَض لـه مُنجمُ، فقال له: يا يا
 فإنت إن سافرتِ والقمرُ في العقرُ بُرج العقرَب- هُزْم أصُحابُك. فقإِ عَلِيُ -رضبي

 السفر، حتى قتلِ عامَة الخوارِج وِكان ذلك من
 إِذه الفَّلْ والأمل باللهَ الذي تعلِّهِ من حبيبهِ وقُدوتِه -صلوات الله وسلامُّه عليه- . الله بيده ملكوت كل شي شي فلم الجزا إنك -أيها المرءُ- مُخيرّ في حياتك وما يَعتريكَ

التشاؤُم- لأنها سُوءُ ظنِ بالله تعالى بغير سبب مُحقَقِ فإن الله -جلِ وعلا- يُجرِيُ للعِباد بالمصائبِ الأجورَ، ويرفعُ الدرجات، وَيُكِفِرُ السيئات، ثِمْ يُتِبُها الفَرَجِ وحُسنَ العواقبَ فكم مَن المِحنِ فيَ طِيَاتها مِنِّ!! وكم من العُسَر أتبعَه اليُسُرُ!


ولن يغلِبَ عُسرِّ يُرِّيْنِ

 تُحِسُ بالنور ولو كنت أعمَى ألبصر؛ لأن التشاؤُم لا يُريك إلا الظلام ولو كنتَ أبصرَ الناس.
 مليئة بإلفال وإتقاؤل
ولذا فإن من سبِّ حياةَ المُصططفِي -صلى اللـه
 حتى في لقائِه مع عدوه اللدُود؛ فإنه - صصلى اللهِ عليه وسلمَ ـلما كان فَي صُلح الحديبية، وأقبلِ
 قال رسِول الله -صلى الله عليه وسلم-: :القد سهُلَ أمرُكمث).
حب رسوول النه للفال الحسز
ولقدٍ كان من حُبه -صلى الله عليه وسلمِللتفاؤِل بـا فيه منَ حُسن الظن بـالله، والصِلِّة بين العبدِ وبين ربِه بهذا الظنِّ، أن راعَى حُسِنِّ تسمية المرء واخْتَتيارَ ما يبِعْثُ على التفاؤِل منها على ما يبعث على التشاؤم.
 سعيد بن المسيبِ -واسمُه حَزنَ-، فقال -صلى اللهه عليه وسلم-: (ما إسمُك؟!ه. قال: اسمِي

 فينا الحزُونَّة بعدُّ، رواهِ البخاري. ولم يقتصِر تفاؤل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما يكون في أرض الواقع؛ بل إنـه يستحضِره حتى في تعبير الرُؤى المناميَّة؛ فقد جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي -صلى الله عايه وسلم- قال: (رِأيتُ ذات ليِهِة فيما يرِّى


على الـجرح، و التشـاؤم كاللـلـح على الجـرح. فالفأل

 وقدره. الفأل حيـاة، والتِشـاؤم وغَاة. الفأل نورُ للفتى وسعادة
فاهناًا بدرب سستخنيءُ بفالكَا
ما الشُؤمُ إلا ظُلمةُ وشقُّاوةٌ
من نـال منه الشؤمُ أصنحَ هـالكا
هذا؛ وصصلُوا -رحمكم الله- على خير البريـة، وأزكى البشريـة: محمد بن عبد الله، صـاحب الـحوض والشفاعة؛ فقد أمركم اللـه بأمرَ
 بقدسِه، وأيَه بكم -أيها المؤمنون-، فقال -جل
 [الأحزاب: 07]
اللهه صل وسلم على عبدك ورسِولك محمد
 وارضن اللهم عن خلفائِه الأربعـة: أبي بكر، وعُمر، وعُثمان، وعلي، وعن سائر صحابِّة نبي مصمد -صلى الـله عليه وسلم-ا وعن
 وعنا معهم بـعفوك وجُودك وكرمك يـا أرحم الراحمـين اللههم أعِزَ الإسِلام والمسلمـين، اللههم أعِزَ
 والمسلمـين، واخذل الشبرك والمشركين، اللهـم
 المؤمنين.
اللههم فرج هـم المهمومـين من المُسلمـين، برحمتل يـا أرحم الراحمين، ونفس كربي المكرُوبـين، واقضِ الدَيْنَ عن المُدينـينِ، واشِ مرضـانًا ومرضِّى المُسلمـين، برحمتك يـا أرحمِ الراحمـين اللههم كُن لإخوانتا المُستضعَفِين في دينهِم في سائر الأوطان، اللهم كُن لـهـم ولا تكن عليهم،
 قيوم، يـا ذا الـجلال والإكرام، اللهم اجعل شأنَ عدوهِم في سِفال، وأمرْه في وُبال يا حي الا حـيا قيوم، يـا سميع الدعاء.


层 القدسي يقول الله تعاللى: „أنـا عند ظلن عبدِي بي". روُاه البخاري ومسلم فها هُما طريقان وهـابَان أمامكَ -أيهـا المرء-، هُ هُ
 الفال علاج بلتشاؤه
واعلموا أيها الأحبة أن للمرء أن يعجبَ كل العجَب حينما يرَى مصارع أهلا المصا ألصائب
 نفوسُهم، وخارَت هِمَمهـ، فلم يطلُوُوا رفعة، ولم بستحلِّوا فألا، وإنما خِّمَ على أفئدَّتهم جيوش اليأس والقنوط والحطة، فلم يـجُلوا لـلأمل بريقًا، وِلا للفأْل طريقًا. أما لو أدركِ هؤلاء جميعُا أن اللـا
 وأن ما شـاءً كان وما لم يشأ لم يكن؛ لما أمكنَ


 لانِتحًال الهلكَى منهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
الفأل -عبـاد الله- فيـه معنى الصبر والرضبا، والنصر والـِزَة والرجِاء. واليأسُ والتشَاؤُمُ
 و القلق. والفأل لا يـنـي تحققُق الأشبياء بـالضرورة، لكنَه
 يتعافُى الَفِكرُ والبدنُ، ويكونُ العبُِ أقرَبَ إلى
 أمرًا بـه. وفِي جو اليأس يبِعُُ العبدُ عن الله،
 نهيا عنه. الفأْل, -عبـاد اللهه- أُولَى خُطوات اتِ العمل، والتشاؤم أُولَى خُطوات الكسَل والإخـلاد إلى الأرض واتباع الـهوَى. الفأْل -عبـاد اللـه- كاكالمرهَم

[^0]
## 3

الحمد للهه وحده، والصـلاة والسلام علىي من لا
: فلا شك أن الفتّن هن قدر الله المقدور؛ وذلك أن
 والاختبار، وعرض الأمانة على الكائذات فأبنا وأشفققن منها وتحملها الإنسان فصـار عرضا







 [الأحزاب:



[العنكبوت: r-r].

وكانت أولى الفتّن بـين أبي البشر آدم عليـه السلام وبين إبليس فأبى إبليس أن يسجد لآلدم وادعى أنه خير من آدم، ووسوس اللعيني لآدم فأكل من الشجرة التي حرّمها اللـه عليـه في الحنة فأهبط إلى الأرض ليبدأ هو وذريته سلسلة من الابتلاعات والرزايا والتردد بـين الههى و الضنلال. ولقد قصن اللهه علينا قصـة الخلت و البـلاء لنكون على استعداد لتحمل الأمانة العظيمة، ولنحذر














وَالأَرْضِ [صحيحِ مسلم: ؟؟]. والقلبُ مُوْضِعُ نظر الرب تبارك وتُعَالىى، فالله مطلع عليه، وقلوب ألعباد بــن يديـي يقلـيها كيف شـاء
现

وتُ وقال تعالى:
 .





 لقد نظر الله إلى قلوب الكافرين والمشركين فميَز بين الخبيث والطيب، فهدى الله الطيبين منهم إلى طاعته، ولو نظرنا إلى أهل بدر الذين كانوا مع رسول الله من المؤمنين الموفققين لوجدنا أنهم خير الناس سابقة وفضلا، اطلع الله على قلوبهم فغفر لهم ما تقدم وما تأخر، وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. [صحيح البخاري
أما قتلى بدر من المشركين فهم شر البرية، شنز قتلى تحت أديم السماء، استجاب الله فيهم لنبيه حـن دعا عليهم في مكة،
 " (\%
[الأنفال: [rr
أما أسرى المشركين في بدر فكان من المـركن أن يلحقوا بإخوانهم من المقتولين على الشرك



القلب للإنسان هو موضع الإيمان ومستقر التصديق أو الكفرِانِ، فالقلبِ ملك الأعضاءٌ وكِّ











 , $\quad$,


 وقال رَسولَ الله: التقوى هاهنا، وأشَار إلى موضبِ القبِ وعَنْ أَبي هُريرةُ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليهِ وسلم: لا تُحَاسَدُوا، ولا ولا





 حرامُ: دُمُهُ ومَالهُ وعِرضهُ. [صنَحيح مسلمً: [ YOTZ فالتُقوى أصلُّها في القلوب، كها قال تعالى: "ا [الحج: لأجل هذا كانت القلوب هي الأصل في عرض






 الاللباني]

## القلبَ هذف الشيطان:

قال ابن القيم: "ولا علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأقوال والأعمال ما يصدّه عن الطريق، وأمده من أسباب الغيّ بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصطايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل لـه بها التعويق، فلا نجاة من مصائدا ومكائده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى، والتعرض لأسباب مرضاتان، والتجاء القلب إليه، وإقباله عليه في حركاته وسكناتان، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في
 هي القاطعة بين العبد وبين الثياطين، وحصولها يسبب تـحقيق مقام العبودية لرب العالمين، فإذا أُشرب القلب العبودية والإخـلاص صار عند الله من المقربين،
 [الحجر: •؟]. [انظر: إغاثة اللهفان: 0/1] اللهم طهّ قلوبنا ونقها من الشرك والكفر والنفاق ومن مساوئ الأخلاق، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واصرفها إلى طاعتك واملأها بمحبتك، وصلَ اللهم على النبي الأمين ورحمة الله للعالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والكِفر لو قدر اللـه أن يثخن النبي صَلُّى اللَّهُ عَيَهِهِ وَسَلَمَ في القتل، ولكن رحمة الله تعالى سبقت غضنبه فدعاهم إلى التوبة والمغفرة بإذنـه، فقال:



 [ $\mathrm{V} 1-\mathrm{v}$.
وبهذا يتجلى لنا الفارق بـين عمر الفاروِق

 بأحب الرجلين إليه - كما في الترمذي حسن - فقال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمرو بن هشام الملقب بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب وكان أحِههما إليه عمر بن الخطاب مع أنه كان مشركا، وكان بعض الصحابة يستبعد إسلامه،، فأيَ خير علمه الله عز وجل واطلع عليه من قلب عمر جعله يسبق

أكثر السابقين إلي الإسلام؟! الققبَ كثير' المقلبا
القلب في لغة العرب مصدر قلب يقلب قلبًا وانقلابا فهو منقلب، فالقلب سرعان ما يتقلب من حال إلي حالٍ، وقد أحسن من قال:

 عَنِ المُقْدَادِ بِنْ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَأَلْ لَا أَقْولُ فِيْ رَجُل خِيْرِ اوَلا شَرْا،




 في (الصحيحة،]].

## تهنئئة واجبة

تهنئ أسرة مجلة التوحيد فضيلة الشيخ الدكتور / عصام جاد رئيس مجلس إدارة جماعة أنصار السنة المحمدية ببورسعيد لحصوله علي درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه من كلية أصول الدين جامعة الأزهر ، ونسأل الله عز وجلّ لفضيلته دوام التوفيق والسداد .. آمين.

## Upload by: altawhedmag.com



عنه، وإذا لقيه في مجلس صافـح من قبله ومن بعده وتخطاه، أهذه الأمةُ الواحدةًّ أهذه تعاليمُ الأخوة الإسلامية الصادقة؛! وأما الذنوب: فقد قال صلى الله عايه وسلم: "ما توادُ اثنان في الله فيُفَرُق بينهـما إلا بذنب
 حديث عظيم يدل على أثر من آثار الذنوب المُرّة، ألا وهو التفريق بين المتوادين في الله المتحابين فيه. فالعدو الماكرُ اللئيم يعرفُ متى ينقضُ على هذه الإمة، فأول عمل يقورمٍ به تشتيتُ جمعهم، وتفرِيقُ كلمتهُ، والوقيعةً بِينهم، فإذا تفرقوا خَلاً بهـم على انفراد، ولقد حذُّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال صلى الله عليِّه وسلم: "مـا مِن ثِلاثةٍ في قريةٍ ولا بدو، لا يُوَّذّن فيهم، ولا تُقام فيهُ الصلاةً، إلأ قدُ استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية،. [صحيح الجامع: [EYV [ أي: المتخلفة عن القطيع، المنفردة وحدها؛
 الأغنام، فالاجتماع قوة والتفرق ضعفٌ وتشتت وهوان
تابابى الرماح إذا اجاجنمن تكسنرًا
وإذا أفترثن تكسرت احهادًا

## 

فالتعاون مطلوب من الجميع، أفرادًا وجماعات، وقد شبّه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بالبنيان المتراصر المركب من اللبنـات، وكل فرد من أمةٍ وكل فرد من أمة النبّبي صلى الله عليه وسلم لبذّة في هذا البنان، فلا بدُ لكمال هذا البناء وستلامة بنيانـنـه من اللبنات وتماسكها، أما إذا تفككت وتهلهلت تصصع البناء وانهار، وكذلك الأمة الإسلامية، أفرادها لبناتُ في المجتمع

Y9
 فإنَ الناظِر المتآمل في واقعنا اليوم
 وإسالامها، أو إنُ عداوةً شرسة اخذذَّ بِمجامع قلوبها ونواصيها، تقودُها قودُا ذلـِالٍ حثيثـا إلى حيث تكون هالكتها!! ثم لا تجد لنفسها

سبيـا يهدبها، أو سبيـلا يُنجيها! أسباب التقافُع والخيسام:
ولم يكن ذلك كذلك إلا حين سادت الخصومات، وكثرت المنازعات، وغلب الجفاء، واستحكمت القطيعة، فأذهبت الؤدٌ والصفاء، وأدى ذلك إلى الشقاق والمخاصمات، وعمت الأثرة والأنانية وحُب الذات، بل حتى بين أبناء الأسرة الواحدة، وأصرَاب المنهـج القويم..
 والجواب الذي لا يختلف عليه اثنان أمران: هما: الشيطان، والذنوب، قال الله تعالى: nإنـًا ,
191]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ״إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم،. [مسلم: [ [₹/YITY/YAIr أي: في الخلاف والثشرور والعداوة والبغضاء بينهم حتى تكون من ذلك الذتن العظيمة والخطوب الجسيمة. لذا أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالحذر من الشيطان الرجيم، والعمل على سد المداخل التي قد يدخل عليهم منها، فقال تعالى: n"
 (or واستجابوا الشيطان فهجروا إخوانهم المسلمين لأسباب غير شرعية كالخـاف على المال، وتستمر القطيعة مدة من الزمن، وقد يـلف أن لا يكلمه، وينذر ألا يدخل بيته، وإذا رآه في طريق أعرض

يلتقيـان فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلامه. متفق عليه: البخاري
 وقال صلي الله عليه وسلم: nلا يحلُ لُ لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثـلاث فليلقه فليُسلم عليه، فإن رُّرد عليـه السانلام فقد اششتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بـالإثم وخرج المسلم من الهجرة). [صحيح الترغيب:
[rvor
ويكفي من سيئات القطيعلة بـين المسلمـين الحرمان من مغفرة الله، قال صلى الله عليه وسلم: رتعرض الأعمال يوم الاثنـين ويوم الخميس، فيغفر لمن لا يشرك باللهه شيئًا، إلا رجلا بينه وبين أخيـه شحناء، يقول: دعوا هذين


فالتوبة التوبة: من داء التنافر والتناحر، والتشاحنوالتدابر، اصنطلحو اليها المتشا الـشاحنون، وتواصلوا أيها المتقاطعون، وأفيضوا جميعِا إلى ظلال المحبة والسلام، والتعاون والأخوة والوئام، تصلوا إلى ما تصنون إليه من رُشثد وخير، في دنياكم وأخراكم. أذن نـن فلا بد من العفو عزن الزلات، والغض عن الهفوات، ويبادر كل متشاحنـين إلى التسامِح والصغاء، والتزاور والنقاء، وليعلموا أن خيرهما عند الله، وأبعدهُما من الشيطان الذي يبدأ بـالصلة والسلام. وحسبه قول الله:
 رليكن أقل حظ المؤمن منك ثـلاث: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه، [الزهد والرقائق للبغدادي [11乏/1
فما أجمل الاتفاق! وما أقبح الفرقة والاختلاف ! وإن اتحاد المسلمـين هو أول خطوة في طريق العز والمجد والسؤدد فإذا رضثي المسلمون بذلك وتعاونوا عليه فيشرهم بـالنصر

 " [الروم:7]]
نسأل الله أن يعيينا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.

الإسلامي، لابنً من تضافر جهودهم واجتماع كلمتهم على طاعة الله سبحانـه الها وتعالى على ما يعودُ على أمة الإسلام بالخير.

وإذا كانت السلامة متعسرة فقد أرشد الإسلام المسلمـين إلى ما يـجب عليهم إذا نالّ الشيطان من بعضهم وحرضنه على أذى الغير والاعتداء عليه، فقال تعالي في معرضن مدح

 الطبري: "يقول الله تعالى ذكره: وإذا ها غخنبوا على من اجترم إليهم جرمُا، هم يـغفرون لمن أجرم إليهم ذنبـه، ويصفحون عن عقوبة ذنبهه).

ولقد أمر الله نبيه صنلى اللها عليه وسلم بـالعفو عن زلات المؤمنـين فقال تعالى: (امَاعْ
 وأمر المؤمنين بـالعفو عن زلات بعضهم
 .

 وبين سبحانه أن العفو من صفات المتقين
 [YMV]، ووعد على العفو مغفرةٌ وأحرًا عظيمًا ، فقال سییانه:侕 الله صلى الله عليه وسلم في العفو فقال صلى
 زاد الله عبدًا بـعفو إلا عزا، وما تواضع ألـا إلا رفعهه. [مسلم: YONA] وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: لقيت
 يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال، فقال: "يـا عقبة: صل من قطعك، وأعطِ من حرمك، واعف
 وقال صلىي اللهه عليه وسلم: (امن كتم غيظًا، وهو قادر على أن يُنفذه، دعاهُ الله على رؤوس الخلائق، حتى يـنيره من أي الحور شاء الـئه. [صحيحِ الجامع: 701A] أي: يزوجه إياها. وبيُنِ صلى الله عليه وسلم الن خير الرُجُلـين من بدا بالسلام فقال صلى اللهه عليه وسلم: "الا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثـلاث ليال،


## باب الاقتصاء ا/اسلاملمه <br> توصيالبة

## 

ينتفع به وسبيلها الإنفاق في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف
أما أمـوال المظظالم المغصوبة والمسروقة، فلا يزكي عليها غاصبها، لأنها ليست ملكه، ولكن

عليه أن يردها كلها إلى أصحابها. -- الحول القمري
الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية، وذلك في كل مـال زكوي اشترط له الحول.
واللجنة توصي الأفراد والشركات وإلمؤسسات المالية باتخاذ الستة القمرية أساسا لمحاسبة الميزانيات. أو علي الأقل أن تعد ميزانية لها

خاصان بالزكاة وفقا اللسنة القمرية. فإن كانٍ هناك مشقة فإن اللجنة ترى أنـه يجوز تيسيرا على الناس - إذا ظلت الميزانيات على أسـاس السنة الشمسية - أن يستدرك زيادة أيامها عن أيـام السنة القمرية بـأن تحسب


تقريـاً.
7- الدين الاستثماري والزكاة.
إذا كانت الديون واجبة على المزكي للغير فلا يخفى أن الأصل في الديون أنها تسقطمقابلها من الموجودات الزكوية، إلا إن الديون قد لا يستعملها المدين في التجارة كما لو اشترى بيتًا بالتقسيط على بضع سنين، أو استخدم الـدُّيْن في تملك آلات بششروع ضخم تقدر بالملايـين،
فـقـد يـقـر أحـد التجار

## الحاةٌ

الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شـرور أنفسينا ومن سِيِّاتات أعمالنا، مَنْ يُهْ الله فهو المُهْتَد، ومَنْ يُضْلِلْ



اهتدى بِهَّيه واتُبع سنّته إلى يوم الدِّين أما بعد: فاسِتكمالاللحلقة الماضية التي تناولنا فيها توصيات وفتاوى مؤتمر الـزكاة الأول
 بدعوة من بيت الزكاة الكويتي، وعُرضت فيه أبحاث، وتمت مناقشتها، كما ناقثشت اللجنة

العلمية أربعة جوانب لأحكام الزكاة هي: 1- زكاة أموال الشركات والأسهم والسخدات. و Y- زكـاة المستغــلات الـعقاريـة والصناعية وغيرها.
 الحرة.
ع-زكاة الأموال المشتبه فيها والـحرمة. وانتـهـى المـؤتمـر إلـى عـد مـن التواتحيات ذكرناها في الحلقة الماضية، كما أعلن المؤتمر عن عدد من الفتاوى التي أصدرها فقهاء اللجنة العلمية، وقد ذكرنا عددا من هذه الفتاوى في العدد السابق، ونكمل باقيها، مع التعقيب

بإيجاز.
باقي فتاوى مؤتهر الزكاة الأول ع- زكـاة الأمــوال المشتبـه فيهـا والمحرمة ونحوها
السندات ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع الربوية يجب فيها تزكية الأصل زكاة النقود ربع العشر هر٪ أما الفوائد الربوية المـتـرتبــة عـلـى الأصــل فالحكم الشرعي أنها لا تزكي وإنما هي مـال خبيث على المسلم أن لا

رتا ريس أخر

فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي: ا- لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالدية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها، بل تجب الزكاة فيُصافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول. Y- وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصان الحاحبها
 المجموع إذا تـوافر شرطا النصـاب وحولان الحول.
rـ مقدار النسبة الـواجب إخراجها هو ريع عشر صافي الغلة في نهاية الحول. ع- في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفـراد لا ينظر في تطبيق هــه الأحكام إلى مجموع أربـاح الشركات وإنمـا ينظر إلـى مـا يخص كل شريك على حدة. د- تجب الـزكاة على المكلف فـي ماله وتجب أيضاً في مال غير المكلف ويؤديها عنه من ماله مَن لهه الولاية على هذا المال. هـ تعتبر الزكاة أساساً للتكافل الاجتماعي في الوا البلاد الإسلامية كلها وهي مصدر بلا تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية. و- تترك طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم بما تناسبه.
4(أ) الإسـلام يدعو إلـى الإنفاق في سبيل الله

وينهي عن البخل وقبض اليد عن بذل الخير. (ب) الإســلام يـــنر مـن الـسـؤال ومـن قبول

الصدقة إلا في حالات الضرورة.
(ت) الإســلام يدعو إلـى البـر بغير المسلمين مســاواة لـهـ بـإخـوانـهـم المـواطــــين من
 الأفراد في المجتمع الإسلامي. والحمد لله رب العالمين.

توسعة عمله فيشتري بيضعة ملايـين خط إنتـاج جديد يضيفه لخط إنتاج عنده، فهل تؤدي هذه الديون الاستثمارية إلى إسقاط مقابلها من الموجودات الزكوية كذلك؟ إن القول بهذا معناه ضياع أمـوال طائلة من حصيلة الزكاة على الفقراء، وقد ينتهي إلى القول بأن كثيرًا من تجار العصر لا زكاة عليهم، وقد ناقش المؤتمر الأول للزكاة هـار الما المسألة، ورأى أن يأخذ بصورة ما يأتي: ,الدين إذا استعدله المستدين في التجارة يسقط مقابله من الموجودات الزكويـ، أما إذا استخدم في تملك المستغل من عقار أو آليات أو غير ذلك، فنظرًا إلى أثه على الرأي المعمول بـن الـي من أن الدين يمنع من الزكاة بقدره من الموجودا الموات الزكويه، وأن ذلك يؤدي إلى إسقاط اللزكاة في أموال كثير من الأفراد والشركات والمؤسوسات مع ضخامة ما تحصله من أرباح. لذلك فإن اللجذة تلفت النظر إلى وجوب دراسة هذا الموضوع، وتركيز البحث عنه. وترى اللجنة مبدئيًا الأخذ في هذا بذين الـيوصه بمذهب من قال من الفقهاء: إنـه إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاةr. ثالثا: قرارات بشان الزكاة
 أ- أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا لا

يغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة ب-يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية، وأوراق النقد، والأوراق النقدية، وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهباً فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبياً وجبت فيه الزكاة. وذلك لان الذهب أقرب إلى الثبات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء. ج- الأموال النامية التي لم يـرد نص ولا رأي





 حديث: (YQA). (Y) عن أبي مُسْلِم الخؤلإني قال: دخلت مسنجد حضْص (بسوريا) فإذا فيه نحوا من ثلاثين كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم، وإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا، لا يتكلم، ساكت فإذا امترى (اختلفوا) القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه. فقلت لجليس لي من هذاء فقال: معاذ بن جبل رضي اللها عذه. فوقع ني نفسي حبه فكنت محهم حتى تفرقوا.
(حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني جاص.نـ) (r) عن سهل بن أبي حثمة قال: كان الذين يفتون على عهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين" عمر وعثمان وعلي. وثيلاثة من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. (أسد الغابة لابن الأثير

ج
(




 عِ




(ranr

الحمدُ لله رب العالمين و الصلاة والسلام على رسول
الله صلى الله عليه وسلم . أما بعد: فإن معاذ بن جبل رضبي الله عنه من فقهاء
 صَلْى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلْمُ، الذين قال مدحهِ الله تعالى
茾
 , أن أذكِرَ نفسي وإخواني الكرام بشبيء من سيرتـه العطرة. فأقول وباللـه التونيق: نسـهـ: هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عـي عائذ بن عدي الخزرجي الأنصاري. وامهاه: هند بنت سهل من جُهينة.ويُنیى أبا عبد
 إسالام هعاد بن جبل: أسلم معاذ بن جبل رضني الله عنه وهو ابن ثماني عشرة سنة، وهو أحد السبعين الذين شهووا بيعة

العقبة الثانية من الأنصار. وآختى رسول الله صلىى اللها عليه وسلم بينه وبـين عبد اللها بن مسعود. (صفة الصنوة لابن الجوزي
 جهاد معاذ بن جبل: شنهد معاذ بن جبل رضني الله عنه بدرا، وأحداً والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله
 مناقبب معاذ بن جبل رضضي النه عنه
هنزلته الجلمية:

روى عن معاذ بن جبل رضبي الله عنه من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وأبو قتادة وا وأنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وأبو لـلـة الأنصاري وغيرهم. ومن التـابعين: جنادة بن أبي أمية وعبد الرحمن بن غنم وأبو إدريس الخؤلاني وأبو مسنّلم الخولاتي، وجبير بن نـفير، ومالك بن يـخامر ، وغيرهـم. (أسد الغابة لابن الأثير ج عصصץ


رحصه الله ووصله．تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا اذهبي إلى بيت فلان بكذا فاطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا ولم يبق في الخرقة إلا ديناران فدحا（ألقى）بهما إليها ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك．（حلية الأولياء

لأبي نعيم الأصبهاني جاصنا
ورع معاذ بن جبل：
（1）قال يحيى بن سعيد：كانت تحت معاذ بن جبل （متزوج）امرأتان فإذا كان عند إحداهما لم يشرب في بيت الأخرى الماء．（حلية الأولياء لاببي نعيم الأصبهاني جاصعڭب） قال يحيى بن سعيد：إن معاذ بن جبل رضي（Y） الله عنه كانت له امرأتان، فإذا كان يوم إحداهما لـم يتوضأ في بيت الأخرى ثم توفيتا في السقم（طاعون
 حفرة، فأسهم بينهما أيتهما تُقدُدُمُ في القبر．（حلية

الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني جاصغبّ）
 قال ثور بن يزيد：كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا تهجد من الليل قال：اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم، وأنت حي قيوم．اللهم طلبي للجذة بطيء، وهربي من النار ضنيف．اللهم اجعل لي عندك هدى، ترده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد．（حلية

الأولياء لابّبي نعيم إلإصبهاني جاصتسrج）．
أقوال السلف في قال فروة بن نوفل الأشجعي：قال عبد الله بن مسعود، رضي اللهِ عنه، إن معاذ بـ بن جبل، رضي الله
湤 ما نَسيتُ، هلَ تدري ما الاامة، وما القانت؟ فقلت：الله أعلم．نقال：الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله وللرسول وكان معاذ يُعِلمُ الناس الخير، ومطيِا للا ولرسوله صلى الله عليه وسلم．（حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني جاص．ص．س）．

قبس من كالام معاذ بن جبل
（1）قال عبد الله بن سلمة قال رجل ملماذ بن جبل رضي الله عذه：علمني．قال：وهل أنت مطيعي؟ قال： إني على طاعتك لحريص قال：صم وأفطر، وصل ونم واكتسب، ولا تأثم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم．（حلية الأولياء لابي نعيم الأصبهاني
（Y）جاصج）．
（Y）قال معاوية بن تُرُة قال معاذ بِنٍ جبل رضِي الله عذه لابنه：يا بني إذا صليت فُصَلِ صِلاة مُوْدِّع، لا





 الجمُوحِح（صحيح سُنْن الترمذي لـلالباني حديث؛
（Yのヘะ
－كرمه رضي اللـه عنه：
عن ابن كعب بِّ مالك قال：كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شاباً جميلا سمحاً من خير شبـاب قومه، الِا لا يُسأل شيئًا إلا أعطاهُ، حتى أدان ديناً أغلق مالها （أصبح مدينا）فكامٌ معاذُ رسولَ الله صلىى الله عليه وسلم أن يكلم غرماءه ففعل فلم يضتوا له شيئا（كان غرماء معاذ من اليهود، فُلهذا لم يضونوا عنه شيئا） فلو ترك لأحد الكالام لتُرك لمعاذ لكالام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه فقام معاذ لا مال له فلما حـج بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبره（ليعوضه عن فقد ماله） （حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني جاص： ．（YMI هع اباذ بن جبل يعتق عببده لله تعالىي： عن أبي وائل قال：كا قَبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفوا أبا بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث معاذاً إلى اليمن فاستعمل أبو بكر عمر على الموسم（الحج）فلقي معاذاً بمكة ومعه رقيق فقال هؤلاء أهدوا لـي وهؤلاء لأبي بكر فقال عمر إني أرى لك أن تأتي أبا بكر قال فلقيه من الغد فقال يا ابن الخطاب لقد رأيتني البارحة وانـا أنزو（أهبط）إلى النار وأنت آخذ بحجزتي وما أراني إلا مطيعك، قال：فأتى بهم أبا بكر، فقال：هؤلاء أهدوا لي، وهؤلاء للك．قال أبو بكر رضبي الله عذه：فإنا قد سلمنا لك هديتك فخرج معاذ إلى الصلاة فإذا هم يصلون خلفه، فقال لمن تصلون هذه الصلاةء؛قالوا لله عز و جل．قال：فأنتم لله، فأهتقهم．（حلية الأولياء

لأبي نعيم الأصبهاني جاصنسY）．
زهـد معاذ بن جبل：
عن مالك الدارني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ أربعمائة دينار فجعلها في صُّرُة فقال للغلام اذهب بها إلى معاذ وتله（انتظر）في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال：

لأبي نعيم الأصنهاني جاصهrج). صثبر معاذ بن جبل علي البـلاع: روى ابنُ سعد عن داود بن الحصـين قال: لما وقع الطاعون عام عَمواس قال أصحاب معاذ: هذا رجز(غضب) قد وقع فقال معاذ: أتجهلون رحمة رحم الله بها عباده كعذاب عذب الله به قوما سخط عليه
 بها اللهم أدخل على معاذ وأهل بيته من هذه الرحمة من استطاع منكم أن يموت فليمت من قبل فتن سبتكون
 حلها أو يظاهر أهل البغي أو أو يقول الرجل ما أدري على ما أنا، إن مت أو عشت، أعلى حق أو أو على باطل.

وهاة معاذد بن جبل:
(1) قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما حضره الموت: انظروا أصبحنا فأتي فقيل لم تصبح فقال انظروا أصبنا فانـا فاتي فقيل له لم تصنبح حتى أتي في بعضن ذلك فقيل قد أصبحت، قال: أعوذ بـالله من ليلة صباحها إلى النار مرحبا بالموت مرحبا زائر مُغبَ، حبيب جاء على فاقة، اللهم إني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر (الصـيام في شدة الحر) ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالّركب عند حلِق الذُكْر. (حلية الأولياء لأبي نعيم
 (Y) قال الحسن البصري: لما حضر معاذاً الموتُ جعل
 الله عليه وسٍلم وأنت وأنتا فقال: ما أبكي جزعا منا من الموت إن خِلٍ بي، ولا دنيا تركتها بعدي، ولكن إنـا إنما هي القبضتان، فُلا أدري من أي القبضتينين أنا . (أسد الغابة لابن الأثير ج عص: مات معاذ بن جبل رضبي الله عنه في طاعون عَموّاس (مكان قريب من بيت المقدس بغلسطين) سنة ثماني عشرة هجريـة في خلافة عمر بن الخطاب، وكان عمره ثمان وثلاثين سنة. (الطبقات الكبرى لابن سعد جr جr رُحْ اللهُ تِعالى معاذَ بن جبل، رحمةُ واسعة، وجزاه عن الإسلام خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بـه في الفردوس الأعلى من الجنة، وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. وصلى اللهُ وسلم
 بإحسان إلى يوم الدين

تظن أنك تعود إليها أبدا، واعلم يـا بني أن إمؤمن يموت بـين حسنتـين: حسنة قدُمها وحسنـة أخرَها.
(حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني جا اصغ (r) الله عذه: إنك تجالس قوماً لا محالة يخوضون في الحديث، فإذا رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات. (حلية الأولياء لاابي نعيم الأصبهاني
 (६) قال محمد بن سيرين: أتى رجلٍ معاذِ بن جبلرضني الله عنه ومعه أصحابه يُسَلمُونُ عليه ويودعونه، فقال: إني موصيك بأمرين إن حفظتهها حُفثت، إنه لا غنى بك عن نصـيبك من الدنيا وانت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فآثر نصيبـك من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاماً فتزول به معك أينما زلت. (حلية الأولياء لأبي نعيم
 (0) قال الأسود بن هـلال: كنا نمشبي مع معاذ فقال: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. (حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني جاصهrج). (T) قإل رجاء بن خَيْوَة: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبتلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتذة النساء، إذا تسورن الذهب، ولبسن رياط (الثياب الرقيقة اللينة) الشام وعصب اليمن، فأتعبن الغنى، وكلفن الفقير ما لا يجد. (حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني

جاصעVM: جM). قال عبد الله بن سلمة: جاء رجل إلى معاذ رضي (V) الله عنه فجعل يبكي فقال له معاذ: ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكي لقرابة بيني وبينك، ولا لدنـيا كنت أصيبها منك، ولكن كنت أصيب منك علما فأخاف أن يكون قد انقطع، قال: فلا تبك، فإنه من يُرد العلمَ والإيمان يُؤته الله تعالبي كها آتى إبراهيمْ عليَه السلام، ولم يكن يومئذ علْمُ ولا إيمان. (حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني جاصڭگّب). (^) قال جابر: قال معاذ بن جبل رضثي الله عنه: اعلموا ما شئتّم أن تعلموا فلن يُؤجركم الله بعلم حتى تعملوا. (حلية الأولياء لأبي نعيم الأصنهاني جاصنس). (9) قال أبو بحرية قال معاذ رضي اللاه عنه: ما عمل أدمي عملا أنجى لـه من عذاب الله من ذُكْر اللهة. قالوا: يـا أبا عبد الرحمن ولا الجهاد في سبيلَ اللهه قال: ولا، إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، لأن الله تعاللى يقول في كتابه: (ولذكر الله أكبر). (حلية الأولياء

مز نور كتاب اللّه

## دهاء غير الله شرك

قال تعالى: ne

[غاف: 177 [


فهالا:




年
, صا





Upload by: altawhedmag.com


Upload by: altawhedmag.com

الحمد للـه وحده، والصـلاة والسلام على
من لا نبي بعده، وبعد:
تنقسم الأحكام الفقهية من حيث الإجمال: إلى قسمهين كبيرين: القسم الأول: مجال العبادات القسشم الثاني: مجال المعاملات وقرائن السياق (ومنها المقاصد) تنطبق على القســين بجميع مجالاتتهما المختلفة، لكن تطبيق هذه القرائن يتفاوت من حيث الوضوح والخفاء، وطرق الإثبات وغير ذلك، كما سنرى إن شاء الله.
 العبادات:
أولا: العبادات: كما تعلم فإن الأصل في العبادات التوقيف، فلا عبادة إلا بنص، والا والعبادات هي جملة الآقوال والأعمال التي يقوم بها المكلف بكيفية مخصوصة على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، ولال والامتثال والإنقياد والخضنوع إليه. وهي محدن ولـي ومبينة إجمالا وتفصيلال، في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامها المختلفة، قولية وفعلية وتقريرية... والعبادات ثابتة وباقية ودائمة إلى يوم القيامة، لا مجال فيها للتغيير أو التبديل، ولا يـجوز فيها الزيادة أو النقصان، لذلك حذر المشبرع من البدعة فيها، كما في حديث العرباض بن بـن ساريـة رضي الله عنه: (... وإياكم ومحدثات الأمور؛ غإن كل بدعة ضلالة) (صحيح سنن أبي داود والترمذي وغيرهما).
وفي حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته) (رواه الضياء
 في صصيح الجامع لـلألباني). ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (إنه ليس شبيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شبيء يقربكم إلى الذار إلا قد نهيتكم عنه)
(انظر السلسلة الصصيحة ح وقد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، وكانوا ينهون أشد النهي عن الابتداع في الدين، ومن ذلك قول حذيفة رضني الله عنه: كلِ عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تـا تتعبدوها. وأوضح مذه في إنكار الابتداع في الدين قول ابن
 الناس حسنة. (انظر موسوعة الألباني في العقيدة . $99 / \mathrm{Y}$

च

## أثر السيياق



للشاطبي / /V فأصل العمل دل عليه الشرع إلا أذه زيد عليه إما باعتبار الوصف، فغيّر في الأوصاف، أو في الزمان أو في المكان أو في الأذكار... فهي من هذه الجهة بدعة؛ لانّها لما شبرعت كانت خالية من هذه الأوصصاف والهيئات التي أضيفت إليها
 المثال الاول: الذكر، أخرج الدارمي بسنده عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه أنه ذهب إلى عبدالله بن مسعود في بيته وانتظره حتى خرج، فقال لـه: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرًا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرًا: قال: فما هوء قالِ إن عشت فستراه، قال رأيت في المسجد قومٌا حـِّقًا جلوسًا، ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصُى، فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا؛ انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، أو ضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثُم مضى ومضينا معه، حتى أتى حلقة من تلك الحِلقَ، فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن، حصُى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، وُيْخَكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم!! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم متو افرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تُكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محده، أو مفتتحو باب ضلالة؛ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد اللخير لم يُصِبْهُ.... الحديث (وهو في السلسلة

الصحيحة
فهؤ لاء الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عذه، اعتمدوا على أصل شرعي وهو ذكر الله تعالى، الذي أمر الله به في كتابه، كقوله تعالى: (واذكروا الله ذكرا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا)، وقوله: (فاذكروني أذكركم)... إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في فضل الذكر والحث عليه، كحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت... (متفق

عليه)
فلماذا أنكر عليهم ابن مسعود إذن؟ أنكر عليهم رضي الله عذه الذكر بعدد ويكيفية لم تثبت عن النبي صلى

يقول الإمام البربهاري (من أصحاب الإمام أحمد ت قوکوهـه): واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السذة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالد، والضالالة وأهلها في النار.
واحذر صغار المحدثات من الأمور؛ فإن صغغير البدع يعود حتى يصير كبيرًا، وكذللك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة، كان أولها صغيرًا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت فصنارت دينًا يدان به، فخالف الصراط المستقيم... ثم قال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصن، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء هذه حتى تسأل وتنظر، هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرُا فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئًا فتسقط في النار. (شرح السنة للبربهاري صصر r) rV، فالككلف ليس عليه إلا أن يلتزم الآمر الشرعي، فيعبد الله تعالى بما شرع، وليس باجتهاده، والقاعدة الشرعية تقول: (لا يُعبد الشارع إلا بما شرع) يقول الشاطبي: إن مقصود العبادات الخضوع لله، والتوجه إليه والتذلل بين يديه، والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرًا مع الله، ومراقبًا له غير غافلّ عذه، وأن يكون ساعيًا في مرضاته وما يقرَب إليه على حسب طاقته. (الموافقات و/r/rی). وليس معنى أن العبادة توقيفية أن قرائن السياق لا تستخدم فيها، بل إن قرائن السياق تساءد على بقائها على الصورة التي شرعت عليها، وبالتالي تعمل على ضنطها وعلى رد الكثير من البدع، وخاصة البدع الإضافية. فها هـي البدع الإضافية) تنقسم اللبدع إلى تسمـينّ: حقيقية وإضافية أما البدعة الحقيقية: فهي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، فهي شيء مخترع على غير مثال سابق، وليس عند مبتدعها دليل، وإن استدل فإن استدلاله قائم على

شبهات غير صصيحة. أما البدعة الإضافية: فلها وجهان: وجه شرعي، ووجه غير شرعي؛ فالعامل بها تدخل عليه من الوجه الشرعي ويلبس عليه الأمر من هذا الوجه، فهي لها دليل من جهة الشرع، لكن وجه الابتداع يأتي من جهة الكيفية أو التفاصيل أو غير ذلك. (انظر الاعتصام

فهذه الهيئات والكيفيات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الغاية في الاتباع، وهم أحرص على الخير منا وأفقه وأعلم، فما اخترع أحدهم ذكرُا أو صلاة أو دعاء أو غير ذلك بعدد ولا كيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيغة رضي الله عنه: كلّ عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى اللها عليه وسلم فلا تعبدوها ، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. (انظر السلسلة الضعيفة (001/1). وروى محمد بن وضاح أن الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نخرج نـافع مولى ابن عمر رضي الله عنهـما فقال: يـا أيها النـاس إن الذي أنتـم فيه بدعا، وليست سذة، أدركت الناس لا يصنعون هذا. (انظر الحوادث

والبدع للطرطوشي صـو ألـ). يذكر الشاطبي ما يدخل فيحد البدعة، فيقول: ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدأ، وما أشبه ذللك، ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف
 فالبدع الصغرى تؤدي إلى البدع الكبرى، فقد ورد في حديث ابن مسعود السابق قول عمر ابن سلمة فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج المَّال الذاني: الصيام: فالله تعالى أمر بالصيام في زمان محدد -صيام الفريضة- قال الله تعالى:

 صام المكلف عمره كله بلا انتقاع، فهو مبتدع من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يحقق المقصود من فرض الصبام، لآته اعتاد عليه حتى صار عنده يسيرا سهلا كالإفطار بل هو أيسر، وهذا الاعتياد والتكرار لا يحقق الفائدة المرجوة من الصيام، وهي تحقيق التقوى. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى هذا المعنى، لما أراد أن يصوم الزمان بكامله. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صنلى الله عليه وسلم: أني أقول: والله لأصومن النهار، ولآقومن الليل ما عثّتُ، فسألني فقلت له: قد قلته بأبي انت وأمي، قال: فإنت لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق

الله عليه وسلم أها انكار العدد فقد صرح بـه ابن مسعود رضي الله عنه وأما الكيفية والتي تمثلت في فعل الشيخ الذي يجلس في منتصف الحلقة ويأمرهم بالذكر بالكيفية المذكورة فيأتي إنكارنا لهـا من فعل ابن مسعود رضثي الله عنه عندما أنكر عليهم إحصاء التسبيح على اعتبـار أن هذا ليس من هديـه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اعتمد على قرينة من قرائن السياق، وهي مخالفة السُّنة، فيلزم من ذلك أيضًا إنكار الكيفية التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (الاجتماع على الذكر بالكيفية سالذة الذكر)، ويؤكد هذا الاستنتاج ما ورد في هيئة تسبيح النبي صلى الله عليـه وسلم والصحابة فلم يثبت عنهم هذا الاجتماع. وفيما يخص الكيفية أيضنا التسبيح بالحصنى، فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسـلم التسبيح بيده كما في حديث عبدالله بن عمرو رضبي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه (صحيح سنّن أبي داود وغيره)، وأمر النساء بالتسبيح بالأنامل، كما في حديث يسيرة بنـت يـاسر رضبي الله عنها عن النبي صلى اللها عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يـا معثر النساء: اعقدن بـالأنامل فإنهن مسئو لات مستنطقات الـيات (صحيح سنّن الترمذي والعقد: هو العد، و مستنطقات: أي
 قال الشيخ الألباني: ولم يصح في العد بالحصى
 هيئة الاجتماع على الذكر فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخِ علي محفوظا ونـي البدع المكروهة: ختم الصـلاة على الهيئة المعرونة من رفع الصوت به، وفي المسجد والاجتماع عله والمو اظلـة عليه، حتى اعتقد العامة أنـه من تمام الصـلاة، وأنـه سُنة لا بد منها، مع أنه مستحب انْفرادًا سرُا، فهذه الهيئة محدَثة لم تُعهِ عن رسول الله صصلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة (الإبداع في مضار الابتداع صدץرヶ). وقال ابن القيم: وأما الدعاء بعد السـام من الصـلاة
 صلى الله عليه وسلم أصـلا، ولا رُوي بإسناد صنايح ولا حسن. (زاد المعاد (Y\&9/1). وقد استخندم ابن مسعود رضني الله عنه قرينة من قرائن السياق، ومقصدا من مقاصده، وههي حفظ جناب الدين كها جاء بـه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليست مشروعة، وإن استحسنها الناس،

أصلي الليل أبدُا، وقال آخر：أنـا أصوم الدهر ولا
 فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال：أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني．
（متفق عليه）．
وبالتأمل في الحديث نقف على العديد من المقاصد كقرينة من قرائن السياق التي نستطيع تطبيقها على كل من استحسن بعقله في العبـادات، التي كها ذكرنا، الـيا مدارها على التوقيف التام، فمن هذه القرائن： 1－القرينة الأولى والظاهرة من عموم الحديث هي النهـى عن الغلو． r－النهي عن التقدم بـين يدي الله ورسولها، كما قال تعالى：n الْ إِ أمر كان ينبّغي الرجوع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم．
r－إعمال العقل في العبادات، والعبادات تؤخذ بالتلقي قبو لا وأداء）．


 وأفضله، ليس كما يظن البعض منا، أن الوسطية هي التفلت من التكاليف بدعوى أن الدين يسر، فهذه ليست وسطية وإنما هي تقريط وتقصير، قال الله


خيرهم وأعدلهم وأفضلهـم． فالتوسط والاعتدال هو المناسب لفطرة الإنسـان، الضعيف المتقلب بـين أحوال مختلفة من قوة وضعفف وصحة ومرض، وإقبال وإدبار．． 0－أن النبي صلى الله عليه وسلم：هو الأسوة
 كا كا كِّ فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سقف العبودية والطاعات والقربات، هلا مجال لتجاوز سنته إلا بـالابتداع أو على الأقل فعل خـافل الأولى． و－أن هناك تلازمُا بـا بين تقوى الله وبين خشيته، وصدق ابن مسعود عندما قال：ليس العلم بكثرة الروايـة، إنما العلم الخشية（إتحاف المهرة لابن حجر （IrIrを وكل قرينة من هذه القرائن استخدمهها العلماء كقر ائن مقيَدة وضابطة للعمل بالنص وفههه، والله أعلم، وللحديث بقية بإذن الله．

أفضـل من ذلك، قال：فصم يوماً وأفطر يومـين：قلت：
 فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيـام． فقلت：إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى

الله عليه وسلم：لا أفضل من ذلك．（متفق عليه）． وفي رواية مسلم：قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما－：لأن أكون قبلت الثلاثة أيـام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إلى من أهلي ومالي．وال فمع أن الصيام عبادة توقيفية، ولا مجال للاجتهاد فيها، إلا أنه استُخدمت قرينة هن قرائن السياق （المقصن）في ضنط كيفية العبادة وتوجيه القائم بها．غالنبي صلى الله عليه وسلم رد على عبد الله بن عمرو • رضي الله عنه ．اجتهاده في صيامـا المستمر بـلا انقطاع، بقرينـة من قرائن السياق، وهي الاستطاعة وربما المداومة ويؤكد هذا حديث نبينا صلى الله عايه وسلم（أحب الأعمال إلى اللـه أدومهـ وإن قل）［صحيح مسلم VAr］． المثال الثالث：الغلو：
وهو مجاوزة الحد، فلقد نهى الله تعالى عن الغلو

 حديث ابن عباس رضبي الله عنهها قال：قال رسول اللهه صلى الله عليه وسلم غداة العقنة، وهو على نـاقته، القط لي حصى، فلقطت لـه سبع حصيات، هن حصى الخذف（قدر حصم البندقة）، فجعل ينفضنهن في كغًا ويقول：（أمثال هؤلاء فارموا، ثـم
 أهلك من كان قيلكم الغلو في الدين．（صحيح سنن ابن ماجه وغيره）． وعن أبي هريرة رضبي اللـه عنك عن النبي صلى اللله عليه وسلم قال：（إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه）．．．الحديث（صحيح البخاري）، وحذّر صلى الله عليه وسلم من الغلو والإفراط في الدين، كما بحديث ابن مسعود رضي اللـه عنـه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال：ألا هلا المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون （صحيح مسلم）． وفي حديث أنس رضني الله عنه قال：جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كانتهم تقالوها، فقالوا：وأين نـن من النبي صلى الله عليه وسلم؛ قد غفر الله لهـ مـا تقدم من ذنبه وها تأخر، قال أحدهم：أما أنـا فإني

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبـ ومن والاه، وبعد: فإن مما ينبغي أن يتربى عليه الشبـاب المسلم الذي يهدف إلى إقامة المجتمع المسلم، وإعادة الخلافة على الـى منهاج النبوة، التربية على „ الآداب النبويـة والسنن المصنطفوية"، وهذه الآداب كثيرة، منها ما ذالكرناه في العددين السابقين، ونكمل بعضن هذه الآداب، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

## بأ - آداب السالامب:


 سببٌ جالب للمحبة والألفة بين المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللة عليه وسلم: „ لا تدخلوا اللجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم شيء إذا فعلتموه تحابيتم؛
 كها أن رد السلام حق من حقوق المسلم على أخيه؛ بلا رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ألـي الله صلى الله عليه وسلم قال: پٍ حقَ المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتياع الـاع الحنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، [رواه الماه البخاري

 (النساء:17).

- ومن أداب السلام أن يبدأ المسلم أخاه بالسلام، فعن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله
 بالسلام، [رواه أبو داود (019V) واللفظ لـه، وصحصه
 - ومن آداب السلام أن يكون عند اللقاء وعند الفراق؛ لحديث أبي هريرة رضبي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » پ إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا لـه أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة پ [رواه

- ومن ذلك السلام على الصبيان الصغار؛ فعن أنس



البخاري (TYミV)، ومسلم (YاTA)]
 وأخيه؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللهه صلى الله عليه وسلم: ״ إذا لقي إلي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار


## Upload by: altawhedmag.com

التي ربما تغيرت من كثرة الحديث ، فإن رائحة الفم تتغبر بكثرة النوم، أو كثرة السكوت أو كثرة الكالام، فاستحبِ أن يتعاهد المسلم فمه بهذا السلوك الجميل الذي ثبت عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم nه
［الآداب النبوية التربوية（ص：VT）］．

فمن آداب العطاس أن يحمد العاطس ربه عز وجل، وأن يدعو له إخوانه المسلمون بالرحمة． عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال：» إذا عطس أحدكم فيقل：الحمد لله وليقل لـه إخوة أو صاحبه：يرحمك الله، فإذا قال لـه： يرحمك الله، فليقل：يهديكم الله ويصلح بـالكمه［رواه أله
［البخاري \＆TYY］．
يقول الأستاذ صـالح بن على أبو عراد：„ في ذلك توجيه نبوي يتمثل في أنه إذا عطس المسلم فإن عليه أن يحمد الله سبحانه على ما يحصل الـه اله من نعمة ومنفعة بتلك العطسة التي أخرجت الأبخرة المحتقنة في أنفه وخياشيمه، ولذلك شرع المربَي الكبير والمؤدب العظيم صلى الله عليه وسلم حَمْدِ الله على هذه النعمة ，．
لأن حمد المنعم مظهر من مظاهر كرم الخلاق، وحب الحق، والاعتراف بالفضل ومقابلة الجميل بالثناء عليه؛ ثم إنه ورد في الحديث أن الله سبحانه يحب العطاس؛ وذلك لما فيه من إيقاظ للههم، وتنشيط للجسم، ولما فيه من تذكير للإنسان بنعـيمة من نعم الله ليحمده عليها، ويذكره عندها، ثُم يأتي بعد ذلك دور

من سمعه ليشمته：أي يقول له：＂يرحمك الله（． وتثنـيت العاطس أدب تربوي نبوي اجتماعي، يُنْ عن خُق كريم وذوق رفيع لمجالس المسلمـين، فالمسلم لا يتوانى عن تصبيد أدنى مناسبة ليدعو لأخيه المسلم دعوة خيرة كريمة »［الآداب النبوية التربوية（ص： ［ $[$ ค人
－ومن آداب العطاس：أن يـرم المسلم من التشيميت إذا لم يحمد الله عز وجل لما روه أبو موسى رضي الله عنه، قال：سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول：» إذا عطس أحدكم فحمد الله فشيمتوه، وإذا لم
 －ومن الآداب وضنع اليد أو طرف الثوب على الفم عند العطاس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه：» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضي يدِ أو ثوبه على فيه－أي فمهـهـ، وخفض كان صوته، أو غض

 －ومن هذه الآداب التشميت إلى ثلاث مرات، فإذا

أو حجر ثم لقيه فليسلم عليهـه［［رواه أبو داود（or ．－）،
وصحصه الألباني في＂الصحيحة „（1（1）］）． －ومن ذلك أن يبلغ سلام مُن طلب منه تبلغيه؛ فإن ذلك أمانة، عن عائشة رضبي الله عنه قالت：قال رسول اللها „ يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السالام ״ غقالت： وعليه السلام ورحمة الله وبركاتهه．［رواه اليخـاري
 －ومن ذلك ألا يبدأ الكافر بالسلام لعزة الإسلام．قال النبي صلى الله عليه وسلم：پٍ لا تبدعوا اليهود الا ولا النصارى بالسلام ״［رواه مسلم（YITV）］．وإذا سلم عليه الكافر ضيق عليه بقوله：＂وعليكم＂، －ومن ذلك ألا يستعمل في التحية غير السلام، وأن يترك تحية الكفار． －ومن ذلك أن يسلم الماشي على القاعدة، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم：پ إيسلم الراكب على الماشبي، والماشبي على القاعد والقليل على الكثير
 ：
قال النبي صلى الله عليه وسلم：» السواك مطهرة

 ＂الإرواءه（7）］ والسواك يعنى دُلْ الأسنان وتنظيفها باستعمال عود من شجر الأراك، أو ما يقوم مقامه من الأشجار النافعة، كأصول الجوز ونحوها، ولا ينبني أن يؤخذ من شجرة مجهولة فربما كان سُنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك في كل أحيانه، ويتأكد السوال عند تغير رائحة الفم، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام إلى الصـلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم：״ لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة „［رواه البخاري
 وكذا عند قراءة القرأن، تطبِبِاً للفم، وتعظيماً للقرآن، وعند إتيان الجمعة تجملا لما رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال：״ حق على كل مسلم الغسل والطيب و السوال يوم الجمعة پ الجا ［رواه أحمد（IO97Y）، YYOTV）، وصحصه الالباني في

وعند دخول البيت فعن عائشة رضبي الله عنها：٪ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ
بالسواك ٪ [رواه مسلتم (YOr)]

قال بعض العلماء：„ لما في ذلك من تهيؤ بلقابلة الأهل، والحديث معهم، ولانن السواك مبارك، يزيل رائحـة الفم

وكذا لو قيل له: ارجع يرجع سليم القلب، مسرورا

 - ومن ذلك ألا يقف في مواجهة الباب، لئلا تقع عينه على عورة من عورات البيت. - ومن ذلك أن يتخير الوقت، فلا يهجم على أخيه في ساعة متأخرة من الليل، ولاٍ في وقت راحتِ الِّه، أو طعامـ، وألا يدق البـاب دقا عنيفا، فقد كان الصحابة رضي الله عنه يدقون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بـالأظافير (رواه البخاري في الأدب المفرد (•^) (1-1)
 من ״كيف نربى أولادنا إسلاميا » لمحي الدي الدين عبد الحميد (ص: 191) ط. مؤسسة بدارن]. 17 - آداب المجلسالسد
قال الأستاذ محيي الدين عبد الحميد: „ للمجالس آداب يجب أن يعلمها الآباء أبناءهم ويتابعوهم عند تنفيذها.

- الجلوس حيث ينتهي به المجلس؛ فعن جابر بن سمرة رضبي الله عنه قال: " كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي" [رواه أبو داود (£へYV) وصحصه الالباني]. - عدم الجلوس بين النـين إلا بإذنههما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: „ لا يحل لرجل الـا أن أن يفرّق بـين
 الألباني]
وفى رواية أبي داود: " لا لا يجلس بـين رجلين
 الألباني] - لا يجلس غي سوط القوم بل يجلس محاذياً للنّاس؛ فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: " العـي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن من جلس
 ا(YVor) وقال: ״ هذا حديث حسن صحيح ״ وضعفه

الالباني].

- لا يتّناجى مع أخر إذا كان الحاضر ثلاثة نفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ״ إذا كانوا ثـلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالثه [رواه البخاري
 وفي رواية: n لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنـه " [رواه الاه البخاري في " الأدب المفرد " (IVVI) وصحصه
 - إذا خرج من المجلس ثم رجع إليه فهو أحق بـه؛ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول

عطس, الرابعة دعا له بالشفاء، فعن أبي هريرة
 [رواه أبو داود (६بام) وحسنه الألباني]. ويكُره أكثرُ أهل العلم تشميت المرأة الأجنبية الشابة، ولا يكره ذلك للعجوز؛ لأنه ليس هناك ريبية أو شهوة في الغالب. [انظر الآداب الشرعية لابن مغلح با/rru].

## tugtial bil

فهن آدابـه أن يرد المسلم التثـاؤب ما استطاع؛ لأنه اتباع للشيطان، فعن أبي هريرة رضني اللهه عنه عن الـا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وأما التثاؤب: فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليرده مـا استطاع، فإن أحدكم إذا تثـاءب ضحك منه الشيطان " [روواه البخاري (YYY)، ومسلم (YQQ)].
 فيه؛ لما رواه مسلم عن أبي سعد الخدري رضني الله عنه، قال: قال رسول الله: ״ إذا تثاؤب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب " [رواه مسلم (r৭90)]. - ومن ذلك ألا يرفع صوته بالتثاؤب ما استطاع؛ با ثبت عن النبي صلى الله عليـه وسلم أنه قال: n التثاؤب من الثيطان؛ فإذا تثاءب أحدكم فليرده مـا
 [رواه البخاري (YYY)، ومسلم (YQQ)].

قال تعالى: (
 تعالى: (5) (النور: - فمن آداب الاستئذان أن يبدأ بالسلام: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم پ ارجع، فقل: السلام عليكم أأدخل؟" [رواه (الترمذي (•YVI)، وصححه الاللباني في ״ الصحيحة" [( $\mathrm{A} \mid \mathrm{A})$ ومن ذلك أن يُفصح عن اسمهِ إذا سُئل، ورِلا يقول: أنا.



 - ومن ذلك أن يستأذن ثلاثانً، فإن أذن لهـ وإلا رجع لقوله صلى الله عليه وسلم: „ الاستئذان ثلاثاً، فإن

[(Y)OY)

## 1A آداب الكسب والعفاشر:

قال العلامة جمال الدين القاسمي في فضل الكسب





الشكر عليها.

(الجمعة: -1)
وأما الأخبار فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده؛ لان باخذذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله؛ أعطاه، أو هنعه، [رواه الباه البخاري وقال عمر رضي الله عنه: پ لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهم ارزقني، فِّقد علمتم أن السماء

لا تمطر ذهباُ ولا فضة،. وقال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: „, إني لالكره أن أرى الرجل فارغا، لا في أمر دنياه ولا في آخرتها.
ومن آداب الكِسب: أن ينوي العبد الاستعفاف عن السؤال، وكفِ الطمع عن النّاس استغناءُ بالحالِ عنهـ، واستعانةُ بما يكسبه على الدين، وقياماً بكفاية العيال؛ ليكون من جملة المجاهدين به، ولينوِ النصح للمسلمين، وأن يحب لسائر الخلق ما يحبِ لنفسه، ولْيَنْوِ اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته، وأنْ يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، ولا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الأخرِة وأسواقِ الآخرةٍ إِلماجِ، , قال


من رتهذيب موعظة المؤمنين، (ص: 101 - •17)]. وينبغي لـه أن يتحرى الحالا من الرزق، فإن الله


 (المؤمنون: اه). [صحيح مسلم 1-10]. قالوا: من أكل حلالاً فعل الطاعات، ومن أكل حراماً فعل

المعاصي، ومن أكل من الشبهات وقع في الشبهات. وينبغي للعبد أن يراقب الله تعالى في عمله، ويحسن إلى خلقه، وأن يوفي بما تِعاقد عليه في عمله؛ فقد

(المائدة:1)
وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

الله صلى الله عليه وسلم قال: > إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه؛ فهو أحق بـه » [رواه مسلم -[(Y|Va)

- الاستخان قبل الانصراف.
- أن يردد دعاء كفارة المجلس عند القيام؛ لما رواه الحاكم وأبو داود بسند حسن عن أبي برزة رضي الله عثّه تال: n : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: ؛ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهه أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا مـا كنت تقوله فيما هضىى قال: : , كفارة لما يكون في المجلس، (رواه أبو داود (\$189) وصححه الالباني) [باختصار من n كيف نربي أولادنا إسلاميًا، (ص:

$$
[(Y \cdots-199
$$

Vا Vا آداب السفر:
قال احدد بن قدامة المقدسي: > السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنّه، أو الوصول إلى مرغوب

> إليه „.

والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر بسير القاب من أسفل سافلين إلى ملكوت السماوات، وهذا أشرف السفرين، فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقب الولادة، الجامد على ما تلقفه بالتّقليد من الآباء لازم درجة القصور، قانع برتبة النقص، ومستبدل بمتسع عرضنه السماوات والأرض ظلمة السجن، وضيق الحبس. ولم أر في عيوب الناس شيئا كنتصّ القادرين على التمام
انتهى [مختصر منهاج القاصدين (ص: 119) طـ دار الإمام]. ولالسفر آداب معروفةّ1
فمن ذلك أن يستحضر العبد نية صالحة في سفره كطلب العلم، أو الحج، أو العمرة، أو كفاية نفسه

ومن يعولهم، وصيانتهم عن ذل السؤال. - ومن ذلك ألا يخاطر في سفر يضر بدينه، كمن يسافر إلى ,بلاد الإباحية والفجور، والتبرج والسفور طلباً للرزق، بل يسافر إلى بالدا المسلمين، وإلى أرض هي أقل فتتنة حتى يسلم له دينه. - ومن ذلك أن يرد المظالم، ويقضى الديون، ويعد النفقة لمن تلزمه نـقتهـ.

- ومن ذلك أن يستخبر الله عز وجل قبل سفره. - ومن ذلك أن يختار صحبة طيبة، ولا يسافر وحده، فالمسافر شيطانن، والمسافران "بيطانانان، والثلاثة
 - ومن ذلك ألا يهمل أذكار وأدعية السفر.

اختـلاف الفناس في توقيت نزّول عيسي علـيه السـلام الحهد لله الذي لا لـعيزب عن علمه مثقال ذرة في السشاوات والإراضين، والصـلاة والسلام على الميعوث رحمة للخلو أحمعين، أما بعد: فهذا لقاؤنا الثالث مع قصعة نزّول نبي اللـ
 في المقال الأول عن بعض أسباب تخصصص

 و السنـة الفبوية وأقوال أهل العلم، وكيف زدوا
 وقبل ان أبـأ حـيثي معكم اليوم أحب أن أشبير هن باب الإنصاف إلـي ها با بلي الـي ذكرتُ أن الذين أنكروا أحاديث عيسبى والمهدي هم أتبـاع مدرسة الشيخ محمد عبده- رحمه الله- ومنهم: الشيخ رشيد رضا بالرغم من جهوده التي لا تُنكر في نشر السنـة وعلوههها، وذكرتٌ ردود العلماء على هـى هذه المدرسة العقلية. أما حديثنا اليوم: فنبدأ بـعرض حقيقة اجتمع عليها أهل الأديـان الثلاثة: اليهود والنصـارى والمسلمون، ولكن..! ويحسن بنـا أن نقرأ أولاً كلام ابن القيمـ رحمـه الله- ثم ننظر مـاذا بـعد، قال ابن القيم: ״و الأمم
 فإنهـ وُعدوا بـه في كل ملةه [إغاثة اللهفان جr صنیץّ، ط مكتبـة عاطف، بتحقيق حامد الفقي سنة ويقول عن اليهود: "إنهم ينتظرون قائمًا من ولد داود النبي، إذا حرًك شفتــه بـالدعاء مـات
 هو المسيح الذي وُعدوا بـه، وهم في الحقيقة ينتظرون مسيح الضلالة الدجال، فهم أكثر أتبـاعه، وإلا فمسيـح الهدى عيسىي ابن مريم


 ويقول رحمه اللله: "والمسلمون ينتظرون نزول


Upload by: altawhedmag.com

رواجًا هائُلا في كل الأوساط ومن أهم هذه الكتب: (ادراما نهاية الزمن،، ومؤلفه پأوترال

لوبرتس"،
والثاني: كتاب "نهاية الكرة الأرضية العظيمة"، ومؤلفه: لندسي، (وقد ارتفع مستوى الإيمان بهذه العقيدة، وكثر الحديث عنها أثناء أزمة الخليج، واعتقد بعضهم أن حرب الخليج هي هرمجدون، وتأولوا كثيرًا من وقائعها على ما جا جاء في رؤيا يوحنا وأمثالهه [د. سفر الحوالي- الوعد الحق والوعد المفترى- صشّاء، مكتبة السنة بالقاهرة 199 امام]. وأنت تلاحظ يا أخي أن كل هذه التوقعات والتخمينات قائمة على الرؤى والتأويلات التي ليس لها نصيب من الصحة، هذا إن استبعدنا سوء القصد والرغبة في تحقيق أهداف محددة من العلو والفساد في الأرض والرغبة في السيطرة وتحقيق مكاسب مادية على حساب الحقيقة، وهذا بلا شك حاصل.
ويؤكد كذلك كذب كل هذه التوقعات أنها لم تحدث؛ فقد توقعوها في نهاية الألف الأولى ولم تحدث، ثم توقعوها ثي نهاية الألف الثانية ولم تقع، وقالوا: حرب الخليج هي النهاية، وكذا، فماذا بعد؟ ومن جانب آخر لا نرى في الكتب المعتمدة في أيديهم ما يدل على هذا التحديد ولننظر بعضًا منها حتى لا لا نطيل ما جاء في مرقس r ا (Yr- بrr): "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يـرفها أحد، لا الملائكة التي في السماء، ولا الابن، إلا الآب، فكونوا على حذّ، واسهروا وصلوا؛ لانكم لا تعرفون متى يجيء الوقته، يعني متى يأتي وقت عودة المسيح وهو مرتبط بنهاية العالم.
 الساعة، فلا يعرفها أحد لا ملائكة السماوات، ولا الابن، إلا الآب وحده،.

لم يتوقف عبث اليهود والنصارى على ما

عيسى ابن مريم من السماء، لكسر الصليب، وقتل الخنزير، وقتل أعدائه من اليهود، وعبُّاهه من النصارى، وينتظرون خروج المهٍي من أهل بيت النبوة، يمالُ الأرض عدلا كما مُلئت جورًاها. اهـ. [إغاذة اللهغان جץ صט^זץ، ط مكتبة عاطف، بتحقيق حامد الفقي سنة أما النصارى فينتظرون نزول عيسى ابن مريم الذي هو الله (في زعمهم) ليحملهم ويرتفع بهم فوق السحاب، أما أعداؤهم من المسلمين وغيرهم (يسمونهم الأشرار) فسيغرقون في بحيرة النار المتقدة بالكبريت، وسنعودُ إن شاء الله اللحديث بالتفصيل عن عقيدة كل أمة وبيان الحق من الباطل فيها، لكن الذي أنبًّه إليه الآن أنه كما وقع الاختتلاف في عقيدة نزول عيسى هقد وقع الاختـلاف في توقيت نزوله، وهذا ما سنشرع في بيانه بعون الله فيما يلي: أولا: اضضطراب أهل الكتاب
2ِ يعتقد كثير من النصارى أن المسيح سيرجع بعد ألف سنة ثم يحكم العالم ألف سنة أخرى، وعلى ذلك اعتقدوا عودته على رأس الألف سنة الميلادية الأولى، ولكن المسيح لم يظهر كما توهموا فهدأت المسألة وتلاشت حتى بداية القرن الأخير من الألغ الثانية يعني سذة . . . 9 ام بدأت الدعوات تظهر من جديد واتفقت الصهيونية النصرانية مع الصهيونية اليهودية على تهيئة الأجواء لقدوده، والذي كانوا يتوقعونه مع نهاية الألف الثانية، وذلك بتجميع اليهود في أرض فلسطين وهي الأرض التي وُلد فيها المسيح، وسيعود إليها، وبدئ بالتخطيط لقيام دولة إسرائِلِ- وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضوع لاحقا إن شاء الله- وانتشرت هذه العقيدة الألفية لعودة المسيح في أوساط كثيرة في أمريكا وأوروبا ابتداءً من السياسيـين والرؤساء والعامة وبـاصاصة في أمريكا، وقد ظهرت كتب تروِّج لذلك، ولاقت
\&V

المسيح إلى الأرض عن طريق استنساخه من لحم ودم، ويتوقعون أن اليبر المستنسَخ النور في ميلاد العام المقبل (يعني 1 + Y بم)، فأين هذا المستنسخ؟! ثالثا: وقوع بعض المتسبين لالإسلام فييا وقع فيه أهل الكتاب: الحقيقة المؤسفة أن من المسلمين من تأثر بما وقع فيه أهل الكتاب من تأويـلات وإنزال علامات الساعة على الواقع، وتحديد عمر الأمة الإسلامية، وظهرت كتب كثيرة في هذا الموضوع وجدت رواجًا عند كثير من النّاس بسبب حالة الضعف والهوان التي وصلت إليها أمة الإسلام، وتكالب الأمم عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعض هؤلاء الكُتاب اجتهـ وأخطأ، وبعضهم تعمد الكسب المادي وجني المال واستغغلال حالة الناس إلى مخرج ومنفد، وبعضه والكذب والافتراء، ونحن الآن لسنا بصدد الرد عليهم ولا مناقشتهم، فهذا أمر يطول، وقد كفانا مؤونة ذلك الواقعُ الذي دحض افتراءاتهم وكذذهـ، وإخوانـا من أهل العلم الذين ردُوا عليهم. [ممن تولى الرد على هؤلاء: فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم، وفضيلة الشيخ أحمد أبو العينين، وفضيلة الشيخ محمد بيومي، حفظهم الله

جميعًا].
رابعا : عقيدة أهل السنة يلـ تزول عيسى ابن مريم سبق أن ذكرنا عقيدة أهل السذة في نزول المسيح وملخصها أن المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان دون تحديد لوقت معين كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة.
 [الزخرف :71] أي : علامة عليها ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "و الذى نفسي بيدا ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكهاً مقسطاٌ ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا لا
 وإلى لقاء قريب بإذن الله.

ذكرنا من توقع عودته على رأس الألف عام كها سبق بيانه، بل وصل الهوس بهم إلى ظهور بعض المنظمات التي تتبنى فكرة استنساخ المسيح، وهم بهذا التفكير يشبهون من يصنع صنمًا من عجوة فإذا جاع أكله؛!
يقول صاحب كتاب ״المسيح المنتظر ونهاية العالمه: رثمة منظمة وصفت نفسنها بأنها لا تسعى إلى جني الأرباح صرحت بأنها ترمي إلى إقامة مشروع للتعجيل بعودة المسيح عن طريق استنساخ جسمه باستخدام التقنيات الناجحة في جمعية وزالين في اسكتلندا باستخدام الصبغة الجينية من خلية وحيدة ووضعها داخل بيضة بشرية وفق الخطوات التالية: أ- زعموا أن بعض الكنائس تحتفظ بيقايا مقدسة من جسم المسيح (دم- شعر)، وهم يقومون بالحصول عليها لاستخراج الصبغة.
ب- سيتم زرع البيضة الخاصة بالمسيح بعد إعدادها في رحم امرأة شابة عذراء، تطوعت من تلقاء نفسها بحضانة البيضة في رحمها وولادة الطفل ولادة عذرية ثانية. [تعالى الله عما يقولون]. ج- إذا سار كل شيء حسب الخطة فستكون الولادة في الخامس والعشرين من شهر كانون ديسمبر عام 1المام) [راجع كتاب المسيح المنتظر ونهاية العالم، عبد الوهاب

 وقد حمل المشروع دليل كذبه وفشله حين حدد هذا التاريخ باليوم والعام، وها نـا نـن في يناير عام \& \& الم ولم يحدث شيء مها قالوا، فهم ينتقلون من كذب إلى كذب، وينتقلون بين باطل إلى باطل أشد، وقد أشارت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في YT شعبان عام بام "إن جماعة ينتمون إلى طائفة مسيحية أمريكية يخططون للعمل على تعجيل عودة


## 

الخالق إلـى خلقه؛ يهديهم, من ضـالال، وينقذهم من خبال، وهو- قبل غيره- مكالف بتصديقه، والعمل به، والنزول عند أحكامه، فإذا كان الله تعالى يطلب من عباده أن يستقيموا إليه ويستغفروه، فدحمد عليه الصلاة والسلام ألهج الناس بالاستغغفار، وألزمهم للاستقامة، ولم يطلب مُكَا، ولا مـالًا، ولا جاهُا لقـا لقد أمكنه الله عز وجِل من هذا كله فعفِ عنه، وترفّع أن يمذَ يده إليه، وبسط العطاء مما سيق إليه من خيرات، فانّنفق واديا من المال في ساعة من نهار، وترك الحياة

غير معقِ لذريته درهمًا

واستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس مع معارضتهم لـه، حتى جـاء وفد قريش إلـى عمها أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب! إن ابن أخيك قد سبّ آلهتنا، وعاب دينتا، وسفَّه أحلامنا، وضلَل آباءنا، فإمَا أن تكفّه عنا، وإما أن تخلْي بينتا وبينه، فإنك علي مثل ما نحن عليه من خلافه، فقّال لهم أبو طالب قولا جميلا، وردزهم ردَّا رفيقًا، فانصرفوا عنه.
ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو عليه، ثم استشرى الأمر بينه وبينهم، حتى تباعد الرجال فتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتآمروا فيه فمشوا إلى أبي طالب مرة أخرى، فقالوا: يا أبا طالب إن لك فينا سنًا وشرفًا، وإنـا قد استنهيناك أن تنهى ابـن أخيك فلم تفعل، وإنا- والله- لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا وآبائنا، وتسفيه أحلامنا حتى تكفهَ عنا، أو نـنازله وإياك في

ذلك؛ إلى أن يهلك أحد الفريقين، ثم انصرفوا عذه. ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإصرار على بيان الحق والدعوة إليا، وكشف الباطل الذي يعكفون عليه، متحديُا الذين يعارضون، وليكن في ذلك ما يكون ولهذا كان يقول: "والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بُعثت

اله وصحبه ومن والاه. وبعدُ: فقد انتهينا في ما مضي منز الحديث عن العبر من الهجرة النبويةّ التي قد مضت لأهلها كها ذكر ذلك النبي صلىى الله عليه وسلم، ولم يبق من الهجرة إلا الخصلة الثانية وهي هجرة السوء وأهلـه، لكن أضيف أنه لو أحاط بالمسلمين فرادى أو جماعات ديار كفر واستضعاف كاللذي حدث للرسول صلى الله عليها وسلم وأصحابـ، فإن الهجرة إلـى أرض يأمن فيها المسلم على ديـنه ونفسهه وعـرضـه تكـون مشروعة حينئذ، لوجود العلة، وهذا امتدادًا للمنهجِ النبوي، ولذلك سنتحدث هذه المرة عن التمسك الثديد لنبي الإسلام بالمنهج الرباني أخي المسلم: إنك لن تحبَ لله إلا إذا عرفت أولا الله الـذي تحبَ من أجله، وتبغض من أجله !! فالترتيب الطبيعي أن تعرف قبل كل شبي: من ربكّ؟ وما دينك؟


جميل من بلَّفك عن الله، وتحمًل العنت من أجلك.

 ثم إن نبي الإسـلام صلى الله عليه وسلـم لم يُنْنَ نفسه في مكانــهُ يهب منها المْفرة للششر، ويمنح البركات، إنـه لم يُفعل ذلك يومُا مـا، لأنـه لم يشتغل ــالدجل قط. إنه يقول لك: تعال معي؛ أنت وغيرك من الناس، لنقف



وليس عمل محمد عليه الصـلاة والسـلام أن يجرَك بحبل إلى الجنة، وإنمـا عمله أن يقذف في ضنميرك البصر الذي ترى بـه الحق، ووسيلته إلى ذلك كتاب لا يأتيه الباطل من بـين يديه ولا من خلفه، ميسَر اللذكر، محفوظ من الزيغ، وذال سز الخلود في رسـالته. إنْ محمدًا عليه الـصـلاة والســلام يـحمل كتابُا من











稀 ，








［البقرة：YイT］״ قال：نْعَمْ „．［صحيح مسلم 110／1］． ＂فجّاء الصحابه، رضني الله عنهم إلى النبي صلى الله
 الأمر وقالوا：يا رسول الله؛ إن الله تعالى أمرنا بـا نطيق؛ الصـلاة، والجهاد، والصيـام، والصدقة، فنصلي، ونجاهد، ونتصدق، ونصوم．لكنه أنزل هذه الآيـة：（وَإِن
 （Y＾乏）، وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق أن يمنع نفسه عما تحدثه به من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك． فقال النبي عليه الصبلاة والسلام：（أتريدون أن تقولوا كما قـال أهـل الكتابين من قبلكم：سمعنا وعصينا（الـا أهل الكتابين هم اليهود والنصارى．فاليهود كتابهم الــــوراة، وهـي أشــرف الكتب المـنزلـة بـعـد القرأن． والنصارى كتابهم الإنجيل وهو متمَ للتوراة．واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم وقالوا：سمعنا وعصنينا، فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟（ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير）．هكذا يجب على المسلم إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول：（سمعنا وأطعنا）، ويمتثل بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول：إن الرسول صلىي الله عليه وسلم أمر بكذا، هل الـ هو واجب أو سنة؛ والواجب أنه إذا أمرك فافعل؛ كان واجبا فقد أبرأت الذمة، وحصلت خيرا، وإن كان
 فقال أبو طالب：والله مـا كذب ابن أخي قط، ارجعوا راشدين．قال الهيثمي في（المجمع：10／7）：״رواه أبو يعلى باختصار يسير من أوله، ورجال أبي يعلى رجال

## الصحيح＂．

Y－Y توهيلد اللهك عز وجل مز أهم أسباب التمكين

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر رسالة التوحيد خالصة من كل شائبة، وإرساء دعائم الإسلام ونظامه خاليًا من كل خلطوريغ، وتقصير وزيغ．حتى شهد له منصفو المستشرقين الغربيـين، من الكتُتاب والباحثين والمؤرخـين． فهذا المؤرخ البريطاني＂بـلان أرنولد تونبي＂يبين في
 حياته على حمايـة جناب التوحيد، وبسط نظام الحكم الإسلامي كمقتضى لهذا التوحيد؛ كان سبب تمكينه في الآرض．يقول：رالقد كرَس محمد صلى الله عليه وسلم حياته لتحقيق رسالته في كفالة هذين المظهرين في البيئة الاجتماعية العربية（وهما الوحدانية في الفكرة إلدينية، والقانون والنظام في الحكم）．وتم ذلك فعلا بفضل نظام الإسلام الشامل الذي ضم بـين ظهرانيه الوحدانية والسلطة التنفيذية معا．．فغدت للإسلام بفضل ذلك قوة دافعة جبارة لم تقتصر على إلى كفالة احتـياجات العرب ونقلهم من أمة جاهلة إلى أمة متحضرة، بل تدفق الإسلام من حدود شبـه الجزيرة، واستولى على العالم بأسره من سواحل الأطلسي إلى

شو اطئ السهب الأوراسي．．．．．．．
وهــذا الـبـاحـث الــرنـسي＂جــاك جسلـر＂فـي كتابه （الحضارة العربية ص／（rV）يبين كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بإصراره على تنقية التوحيد من شوائب الشرك أن يـحقق أعظم الإنـــازات في أقصر
 عليه وسلم أن يُبرز في أقصر وقت مهكن تـفوّق الشعب العربي عندما أنعم الله عليه بدين سام في بساطته ووضوحصه، وكذلك بمذهبه الصـارمٍ فيُ التوحيد ني مواجهة التردد الدائم للعقائد الدينية．وإذا ما عرفـا أن هذا العمل العظيم أدرَك وخَقِ في أقصر أجل أعظم أمل لحياة إنسانية؛ فإنه يجب أن نعترف أن محمدًا صلى الله عليه وسلم يظل في عداد أعظم الرجال الذين شرُف بهم تاريخ الشعوب والأديانه．


化鹪












 الله الأيَاتِ．［تفسير البغوي－إخياء التراث

وأصل الحديث في صحيح البخاري． فانظر أخي المسلم إلى إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفعل شيئًا لم ينزل عليه فيه وحي، مع ما ألمُ بالمرأة من أضرار، وهي تجادل رسول الله
 العواطف إلى سلوك مسلك لا دليل لهه عليه．فإذا بـه يقول لهها：الم أومر في شأكك بشيء＂．








البخاري $10 \wedge$ 10］







 الالالباني］．وقد أصر النبي صليى الله عليه وسلم على الالتزام بذلك، ولهذا أنكر على الذي قال：ما شا شاء الله وشئت بقوله صلى الله عليه وسلم：ه أجعلتني لله ندّا؟ قل：ما شاء الله وحده،．［أخرجه أحمد وصحصه الألباني، وانظر صحيح ابـن خزيمة



مستحباً فقد حصلت خيراً أيضاً．أما أن تقول：أهو واجب أو مستحب؟！وتتوقف عن العمل حتى تعرف، فهذا لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير ولا الزيادة فيه．أما الإنسان الذي يحب الزيـادة في الخير، فهو إذا علم أمر الله ورسوله قال：سمعنا وأطعنا ثم فعل، ولا يسال أهو واجب أو مستحب، إلا إذا خالف، فحينئذ يسأل، ويقول：أنا فعلت كذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فهل عليّ من إثم؟ ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة ．رضي الله عنهـ ．كانوا إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا： يا رسـول الله؛ أعلى سبيل الـوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ما سمعنا بهذا، كانوا يقولون：سمعنا وأطعنا ويمتثلون．
فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحباً أو واجباُ، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل، والحجة أن يقول لك المفتي：هكذا أمـر الرسول عليه الصـلاة والـسـلامه．［شـرح رياض


钓解偅
























Upload by：altawhedmag．com

و التزامهم ما علموه من هدي نـيـهم صلى الله علــه




 من ذسَائه، وْلا أصُدقت امُرأة هن بَناتهِ فوْق ثشنتي

 عَلق القُرْـة - أوْ عَرُق القِّبَة - وُأخـرَى تَقولونهِا







منصور
. ومسن الغهم العميق، والأدب الرقيق مـا جـاء عن عمار بن يـاسر رضني الله عنـه: عَنْ زيَادِ بْن الحـارث،





 وُلكنْ قولوا: فسَقٌوا ظلِمُوا ر.[مصنف ابن أبي شيبـة
$[0 \leqslant V / V$
 فضالا عمن قاتلهم.

هن أهم أسبـاب التمكين والنصرة ما يلي: ا- الثبات على الحق مهما كان الثمن، وبيـان ذلك في إصـرار النبي صلى الله عليه وسلم على بيـان الحت والدعوة إليـ،
r- توحيد الله عز وحل. r- الاستحـابـة للهه ورسوله. ع- الوقوف عند حدود الله، والبعد عن العواطذ 0- اللحوء إلـى اللهه تـعالى بـالدعاء. ال - الهتمام النبي صلمى الله عليه وسلم بـما ينطق بـه اللسان دليل على أهميته في التمكين لدين اللـه V- V الاقتداء بسلفنا الصـالت في وقوفهم على سنة نينا صلىى اللهه عليهِ وسـلم. وللحديث بيـية إن شاء اللله، و اللحمد للـه رب العالمـين..

 [ $\mathrm{r} \varepsilon \cdot / 0$
ومثل هذا ما يقوله البعض جه هالا: توكلت على اللله وعليك، والصواب أن يـقول: توكلت على اللهه ثـم عليك والـفـرق بـين الـواو وثــم أنـه إذا عطف بـالـواو كان مضناهيا مشیئة اللـه بمشیئة العبد إذ قرن بينهما، وإذا عطف جـ(ثم)، فقد جعل مشیئة العبد تـابعة المشيـّة

> اللـه عز وجل.




 ب لا تسيوا الدهر. ومسلی: •ع .ك الالكفاظٍ من الأدب

وغيرها]
年 -





 الاللـبأنـي]. وذُلـك وإن كـان دعـاءُ صـالحُا لكنه تمسُك

السلف بـألفاظ النبوة.






 وفي مثل هذا الباب أيضنا يخطئ بعض الناس إذا رأى زرعُا نيت من الأرضن لم يزرعه أحد من الناس
 خطا فاحش، فالشيطلن لا يـصرث ولا يـزرع، واإنما



 منه. صُصيح الإسنَاد. [الأدب المقرد ص: 9. 9 عـ] . وفهي مُن يـغـالـون فـي تسمية الموتـى بالشهداء،
 العلم، وإلا وإلا.. نسوق إليهم هدي السلف في ذلك،

# قصة عظة الخضضر <br>  



نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية حتى يقف القارئ الكريم على حقيقة هذه القصـة التي اشتهرت على السنة الوعاظ والقصناص، وغزهّم أن القصة ذكرت في بعض مصنادر الحديث الأصليةِ عند أهل السنة مما يحتَّم علينا تخريحها وتحقيقها.










 وَالتَكُكُفُ






 دُنْنَاهُ.





## أولا: الـّن :

رُويِيَ عنبِ عمرِ بن الخِطابِ قِلِ: قَالَ رَسُولُ اللًّه











 فَقال الْخَضِنٍ: يَا طَالِبَ الْعلْمٍ إنَّ الْقَائلَ أَقَلِّ






 الْعْلُمْ، وَرَضِ نَفْسَك عَلِى الصُّبْرِ تَخْلصْ مِنْ الإثّ.

Upload by: altawhedmag.com

موسى والخضـر ووصيـة الخضر إيـاه في الزهد، وحضنه على طلب العلم. اهـ. قلت: يـتبـين مـن التـخريـج أن الخبـر الذي جاءت به القصة عند الحافظ الطبراني رواه عن زكريا بن يحيى الوقار الراوي: محمد بن المعافى. وعند الحافظ ابن عدي رواه عنه: الحسن بن سفيان، ومحمد بن هارون بن حسان وأحمد بن الممتنع. وبهذا يصبح هذا الضِبر مشهورًا عن زكريا بن يحيى الوقار الوضاع الكذاب. ب- قـال ابـن عدي: أبـو يحيى الـوقـار قال: سمعت مشايخ أهـل مصر يثنون عليه في باب العبادة والاجتهاد والفضل، وله أحاديث موضوعات ذكرتها، ولـه أحـاديـث موضوعار الـانـة غير مـا ذكـرت، وكـان يُتهم الـوقـار بوضعها لأنه يروي عن قوم ثقات أحاديث موضوعات والصالحون قد رسموا بهذا الرسم أن يرووا في فضائل الأعمال أحاديث موضوعة بواطيل، ويتهم جماعة منهم بوضعهاها. اهـ. قلت: مما ذكره الحافظ ابن عدي تتبين أمور: الأول: قولـه: (أحـاديـث مـوضـوعـات)، وهذا المصطلح ننبه القارئ الكريم حتى يقف على
 "التدريب" (النوع: Yالم): الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع وهو شر الضعيف وأقبحه، وتحرم روايته مع العلم بوضعه في أيّ معنى كـان، سـواء الأحكـام والـقصص والترغيب وغيرها إلا مقرونا بيان الوان وضعه. الثاني: قوله: „وكان يتهم الوقار بوضنعها؛ لأنه

يروي عن قوم ثقات أحاديث موضوعات). قلت: هذا القول يعتبر قاعدة مهمة من القواعد التي تبين أقسام الوضناعـين؛ حتى لا يغتر من لا درايـة لـه بـالصنعة الحديثيـة بعبادة الرجل وزهـده؛ فإن مراتب الجرح والتعديل لم تبنّ إلا على العدالة والضنط. لذلك جعل
 هذا القول قاعدة يبنى عليها أول قسم من أقسـام الوضـاعـين حيث قـال: "والوضاعون

كَلَامَكَ، وَاسْتَكْثِرْ مِنَ الْحْسَنَاتِ، فَإِنَّكَ مُصِيبُ





ثانيًا: التخريج:
الخبر الذي جاءت به قصة عظة الخضر موسى عليهما السلام أخرجه الحافظ الطبراني في
 بالرياض، قال: حدثنا محمد بن المعافى، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الوقار، قال: قرئ على عبد اللـه بـن وهـب وأنـا أسمـع قــال: حدثـنـا الثوري، قال: حدثنا مجالد، قال: حدثنا أبو الـودُاك قـال: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: حدثنا عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: „قال أخي موسى عليه السـلام يـا رب أرنــي الـذي كنت أريتـني في السفينة...) القصة.
ثالثا: المتحقيق :
هـذه القصة واهيـة؛ علتها زكريـا بن يحيى الوقار
 (VIr/rA)

 صالح جزرة أنه قال: أبو يحيى الوقار: كان من الكذابـين الكبار). قلت: ثم ذكر له أحاديث باطلاة منكرة، ثُم قال الحافظ ابن عدي: أخبرنا الحسن بن سفيان،
 وأحمد بن الممتنع قالـوا: حدثنا أبو يحيى الـوقـار وقــال ابـن هـارون أمـلـى حفـالـا قالـالـا قرأ عليًّ ابن وهب قال الثوري: قال مجالد: قال أبو الـودال قال أبو سعيد الخدري، قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم: قـال أخـي موسـى يــا ربـي أرنـي الذي أريتني في السفينة، فأوحى الله إليه يا موسى إنك ستراها.. فذكر بطوله في قصة

والقصة صحيحة بل في أعلى درجات الصحة، حيث إن للصحيح أقسام：
 تـدريـب）قـال：الصحيـح أقسـام：أعـلاههـا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد بـه البخاري، ثم مسلم، ثم على شرطهما، ثم على شـرط الــخـاري، ثـم مسلم، ثـم صحيح عند غيرهما．اهـ． وبتطبيق هذه القاعدة نجد أن قصة موسى مع الخضر عليهها السلام أخرجها البخاري ومسلم فهي من المتفق عليه، بـل في أعلى أقسام الصحيح．
准

وحَ ولقد جاءت القصصة في سورةِ الكهِ مِن قوله

 ．

ولـقد جـاءت السنـة الصـحيحـة فـي أعلى درجـات الصحة مبينة لهذه الآيـات تحقيقا

 ولقد جمع الإمام مسلم طرق الحديث الذي جاءت به هذه القصة الصحيحة في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة
 （IVE IVr （من فضائل الخضر＂، لكن الإمـام البام الإناري قطعها في الأبواب بسبب استنباط الأحكام

منها
ولـقـد نـقـل الـســـوطـي عـن الحــافـظ ابن حجر في＂التدريب＂（90／1）：＂وإذا امتاز مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فسهل تناوله؛ فللبخاري في مقابله من الفضل مـا ضمُّنه في أبوابه من التراجم التي حيُرت الأفكار）．اهـ

أقسام بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع، أعظمهـه ضـــرًِا قـوم ينتسبون إلـى الزهد وضنوه حسبة أي：احتسابًا للأجر عند الله في زعمهمٍ الفاسد！فقُبلت موضوعاتهم ثقة بهـ وركونا إليهم؛ لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح ولهذا قال يحيى القطان：ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن يُنسب إلى الخير، أي لعدم علمهم بتفرقة ما يجوز لهـم وما يمتنع عليهم ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، ولكن الوضاعين منهم－وإن خفي حالهم على كثير من الناس－فإنه لم يخف على جهابذة الحديث الحـي ونقاده، وقد قيل لابن المبارك：هذه الأحاديث الموضوعة فقال：（تععش لها الجهابذة）．اهـ． قلت：وهذه القصة：تطبيق للصنعة الحديثية على أول قسم من أقسام الوضاعين وأعظمهم ضررًا ． وعندما نقدم البرهان على عدم صحة هذه القصة نحقق أهداف هذه السلسلة من خـال هذا البرهان．
 （أقوال أئمة الجرح والتعديل（YイタY／VV／Y） في زكريا بن يحيي المصري أبو يحيى الوقار، والتي أوردنـاها آنفا في بـيان أن زكريا الوقار الو

من الكذابين الكبار وأقرها الإمام الذهبي．

 والتعديل في زكريـا بن يحيى المصري أبو الوقار وأقرها．
رابعا：：بدائل صحيعة：
يـغني عـن هـذه الـقصـة الـواهــــة البدائل الـصحيـــة حتـى لا يـتـعرض مـن يذكرها إلى الوعيد الـذي بينه الإمـام البـذاري في ＂صحـيحـه،（1．9）قــال：حـثـنـا مكي بن إبراهيم، قال：حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قـال：سمعت الـنبـي صلـي الـلـه عليه وسلم يقول：（من يقل عليُّ ما لم أقل فليتبوأ وقعده من النار،． قصة الخضر مع موسى عليهما السلام
(†٪.1) في هذه الترجمة.
 „تفسير القرآن، الباب (Y) من سورة الكهف بَ باب-
 ثم أخرج الحديث (£VY0) الذي استنبط منه

هذه الترجمة من القصة. 9- وبـؤب الإمـام الـبـخـاري بـابًا فـي كتاب "تفسير القرأن، الباب (٪) من سورة الكهف

 ثم أخرج الحديث (EVYY) الذي استنبط منه هذه الترجمة من القصة. - ا- وبـؤب الإمـام الـبــاري بـابًا فـي كتاب „تفسيره البـاب (£) من سـورة الكهف، بـاب
 . لِ

 YYT. ثم أخرج الحديث (£VYV) الذي استنبط

منه هذه الترجمة من القصة. ا1- وبـؤب الإمـام الـبـخـاري بـابُـا فـي كتـاب الأيمـان والنذور، الباب (10) بـاب: إذا حنث


 (VY

مذه هذه الترجمة.

 والإرادة)، وأخرج الحديث (V\&VA) لاستنباط الترجمة.
هذه هي تراجم البخاري التي حيرت الأفكار حول قصة الخضر وموسىى عليهما السلام، فبالبحث مـن طـالب الـعلم عن مناسبة كل حديث من هذه الأحاديث للباب الذي أخرجه البـخاري فيه تنمو عنده ملكة الاستنباط، هذه ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد

قلت: ههذا هو التخريج لاستنباطات البخاري فيما ضمُنه في أبواب من التراجم التي حيرت الأفكار للقصة. 1- لقد بؤب الإمام البخاري بـابًا في صحيحه
 في ذهـاب موسى صلى الله عليه وسلم في

 الحديث (V६) الذي استنبط منه هذه الترجمة من القصة. Y- وبـوُّب الإمـام البخاري بابًا ني صحيحه في كتاب العلم الباب: 19 باب ״الخـروج في طلب العـلم)، ثـم أخـرج الحديث (Va) الذي

استنبط منه هذه الترجمة من القصة. r- وبوُّب الإمام البخاري: بـابًا في صصيحه: بـاب ما يستحب للعالم إذا سئل أي اليا الناس أعلم فيكل العلم إلى الله ثم أخرج الحديث
 القصة، وهـذا البـاب أيضـا في كتاب العلم الباب (६ §). §- وبــوُب الإمـام الــخـاري بـابًا فـي كتاب
 أجيرُرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جـاز،. ثم أخرج الحديث الـذي استنبط منه هذه الترجمة (حYV) من القصة. 0- وبـؤب الإمـام الـبـذـاري بـابُـا فـي كتاب
 الناس بالقول، ثم أخرج الحديث رقم (YV^) الـذـي استـنـبط منـه هـذه الـتـرجـهـة هـن هذه الترجمة من القصة. ף- وبـوُّب الإهـام البــــاري بـابًا فـي كتـاب "بدء الخلق" الباب (11)، باب (صنفة إبليس وجنـودها، ثم أخرج الحديث (YYVA)، الذي استنبط منه هذه الترجمة من القصة. V- V- وبـؤُب الإمـام الـبـذـاري بـابًا فـي كتاب
 الخضر مع موسى عليهما السلامر.
 مذه هذه الترجمة من القصة وكذلك الحديث


تابع: ملامح وقواعلد المنهج الوسطي للدي الأشصري پٌ معتقلد توحيلد الصفات

> أ.د. محمد عبد العليمالداسوقيةي الأستاذ بجامعة الأزهر

على إثـبات هذا وذاك؟ أما الأول - يعني دلاللة السمع - فلأن دلالة القرآن على أنه رحمن رحيم وكود سميع بصير عليَ عظيم، كدلالته علي أنه عليم قدير مستو، لـه يدّ تليق بذاته ووجئُ ومجيءُ ويمينِ وإتيانُّ، ليس بينهمها أدنى فرق. وأما الثاني: فلأن المعنى المفهوم في حقنا يمتنع على الله، فكما أن إرادته ليست من جنس إرادة خلقه فرحمته كذلك ليست من جنس رحمة خلقه، وكذلك محبته ورضاه، وغضبه وكراهيته، واستواؤه ووجهه ويداه، وكل ذلك معلوم بالبديهة. [ينظر الإكليل لابن

تيمية وب: بس].
ومن كالام أبي الحسن الذي يصب في هذا،
 خبُرُونا عمن زعم أن الله متكلم قائل آمرُ نـاه، لا قول له ولا كلام ولا أمر له ولا نهي، أليس هو مناتض خارج عن جملة المسلمينه، فلا بد من نعم، يقال لهم: فكذلك من قال: إن اللـه تعالى عالم ولا علم لـه، كان ذلك مناقضاً خارجاً عن جملة المسلمـين، وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن لله علماً لم يزل، وقد قالوا: علم الله لم يزل، وعلم الله سابق في الأشياء، ولا يمتنعون أن يقولوا في كل حادثةّ تحدث ونازلـة تنزلّ: (كلٍ هذا سابقَ في علم اللّه)، فمن جحد أن لله علمـأِ فقد خالف المسلمـين وخرج عن اتفاقهم. ويقال لهم: إذا كان الله مريداُ، فله إرادةء، فإن قالوا: لا، قيل لهـم: فإذا أثبتم مريداً لا إرادة له فأثبتوا أن قائلا لا قول له، وإن أثبتوا الإِرادة،


الحدد لله والصلاة والسلام على
رسول الله وعلى أله وصحبه ومن والاه.. وبعد:
فقد سبق أن أوضحتُ في أربع من القواعد التي أسس الأشعري عليها بِنـيانُ اعتقاده في إثبات الصفات، وأنه بناه على اعتماد أدلة الشرع، واعتماد أدلة العقل المستوحاة من أدلة الشرع، والأخذ بظواهر النصوص وما صح منها في أحاديث الآحاد، مع تجنب الأحاديث الضعيفة والموضوعة.. وقد تمثل خامس هذه القواعد- وهو موضوع حلقتنا- ني اعتماد قاعدة أن:
القول في الصفات كالقول في الذات، والقول
في بعض الصيفات كالقول في بعضها الآخر: وهذا أساس في طريقة أهل الحق عموماً في تعاملهم مح صفًات الله تعالى، وأصل من أصولهم.. فإذا كان له تعالى ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفةه بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات، وإذا سأل سائل عن الكيفية في الصفة، فإنه هِيُرْ عليُ عليه بأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، فكيف يطالب بكيفية الاستواء والنزول واليد والعين وهو لا يَعلم كيفية الذاتك.. وإذا كان المخاطب مصن يقول بأن الله حيَ بحياة، عايم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بِير بيصن، متكلم بكامام، ويجعل ذلك حقيقة، ثم ينازع في رحمته ومحبته، ورضاه وغضبه، وكراهيته، واستوائه ووجهه ويداه، فيجعل ذلك مجازاً أو يفسّره بالإرادة، أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات.. يقال له: مـا الفرق بـين مـا نفيته وبين ما أثبتّه، والسمع والعقل قد دلا

الكلام في ذاته: وقد ظهر ذلك في نص كلام الأشعري السالف الذكر، كما بدا في كثير مما كان يؤكده ويقروه، بل ويسوق لـه الإجماع، ففي غير مـا أوضحناه إلان له في الإبـانة، ذكر الأشعري في رسالته الته إلى أهل
 الله تعالى بجميع ما وصغ بـه نـفسه ووصفه
 فيه ولا تكييف لـه، وأن الإيمان بـه واجب وترك
التكييف لهه لازم،.

وبعد أن ذكر في (مقالات الإسلاميين) فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم، قال في صט •YQ: YQV وتحت عنوان (جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة): (جملة ما عا عليه أهل الحديث والسذة، الإقرار بـالله وملائكته وكتبه وربسله وبما جاء عن الله وما رواه الثاه الثقات عن رسول اللهه صلى الله عليه وسلم، لا يردُون من
 عَك "ا



 وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج.
ويصدّقون - يعني أهل السنة - بـالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر) كما جاء الحديث، ويأخذون بالكتاب
任 من أنمة الدين، وأن لا يبتدعوا في في دينهم ما لم يأذن به اللهه. ويقرون أن الله يجئ يوم القيـامة


 جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نتقول وإليـه نذهب". وأصل ذلك عند الأشعري وعغد غيره من
 [طه: - 11 ]، و،أن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل؛ وذلك لأن الصفات تابـعة للموصوف، فإذا كان جولنا بمـاهية الموصوف لا يـختلف عليه اثنان، فكيف يتجرأ إنسان بتحديد كيفية أو صغة

قيل لهم: فإذا كان المريد لا يكون مرٍيداً إلا بإرادة، فما أنكرتم أن لا يكون العالم عالما إلا بعلم، وأن يكون لله علم كما أثبتم لـه الإرادةه. ومن كلام العلامة الشنقيطي الذي كشف من خـاله هذه المعالم التي وضع الأشـشعري أساسنها وفتق أزاههيرها، قوله في تفسيره آيـة (الاستواء ألـواء في سورة الأعراف: „ينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور: الأمر الأول: أن جميع الصغات من باب واحواحد؛ لأن الموصوف بـها واحدء ولا يـجوز في حقه هشابهة الحوادث في شتيء من صغاتهم، فمن أثبت مثلا أنه سميع بصير، وسمعه وبصره مخالفان لأسماع الحوادث وأبصـارهم، لزمه ذلك في جميع الصغات كالاستو اء واليد ونـحو ذلك من صغاته جل وعلا، ولا يمكن الفرق بـين ذلك بـال الالـ الأهر الاڭثاني: أن الذات والصشفات من باب واحد أيضا، فكما أنه جل وعلا لـه ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق، فله تعالى صفات مخالفة لجميع صفات الخلق. الأمر الثالث: أما في تحققيق المقام في (الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من أيات الصفات كالإستواء واليد مثلا، فجوابـه: أنه غلطُ في هذا خلق لا يحصون كثرةُ من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الـى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيـات القرآنيـ، هو مشابهة صغات الحوادث، وقالوا: يِب عليا أن نصرفهه عن ظاهره إجماعاً؛ لأن اعتقاد ظاهره
 الذي لا يُشك فيه أدنى عاقل، أن كل وصف وِصَ
 وسلم، ظاهره المتبـادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شتيء من الإيمـان: هو التنزيـه التام عن مشابهة شبء من صنات الحوادث) هـ وأظن أن في هذا القدر كفاية في بيان أن ما
 صغات الذات أو صغات المعاني التي يقر بـه أهل الكلام ومدعو الانتساب إليه، يقال مثلله بحق غيرها من سائر الصفات الخبرية والفعلية.. لم يخرج فيـه عن سلف الأمة، ولا خرج عنه أتبـاعه

ومنتهجو نهجه. على أن سادس هذه القواءد التي أسُس عليها الأشعري مذهبه: تتمثل في قطع الطمع في إثبات صنفاته تعالى عن إدراك ومعرفهة كيفية مـا وصنف بـاء نفسه؛؛ لكون الكلام في صفاته فرعًا عن


Upload by: altawhedmag.com


لموصوف لا يملك تحديد ماهيته.. ولقد ورد تقرير هذا عن كثير من السلف حيث كانت الإجابات جميعها تدور حول التسليم و الإيمان بهـا والجها الجلِ بكيفيتها، كما حصل مع الإمام مالك عندما سُئِلَ عن الاستواء في الأية الكريمة، [مدخل جديد إلى عقيدة التوحيد ص اع أ د. خضر سوندك].

 والنففي المجهل :
وقد رأينا كيف يكرر الأشعري ما جاء عن الله في صفاته على جهة التفصيل، بينا نراه في جانب الحديث عن النفي لا يتوسع ولا يذكر إلا ما يقتضي المقام ذكره في الرد على مخلى مخالفيه.. وذلك على عكس ما ارتآه المعتزلة حـين زعموا أن التوحيد المطلق وتنزيه الله يقتضبي القول بوحدة الذات الإلهية وبسـاطتها من كل وجهه، وأن هذا يقتضي بدوره لديهم نفي الصفات لكونها بزعمهم غير الذات ومؤذن بتعدد القدماءـ.. ورأينا كيف أداهم هذا الفهم الخاطئ للتنزيه إلى نفقي كل ما أثبته تعالى لنفسنه. ونضيف هنا أن الحديث عن علاقة الصنات بالذات على هذا النحو المفضني إلى الكيف، أداهم كذلك - ومن سار على دربهـم من متأخري الأشاعرة ومدعي الانتساب إلى الأششري حتى يومنا هذا وهو منهم براء - إلى التكصنيل في نعوت السلب.. ومها ذكروه في هذا ونقلـه عنهم الإمام الأشعري في مقالات الإسشلاميين ص 100 ، 107 قولهم: "إن الله واحد.. ليس بجسم ولا شبح ولا جثة، ولا صورة ولا لصم ولا دم، ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا ولا وني لون ولا طعم ولا رائحة وِلا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة.. إلخّ، فعطلوا بنفيهـم المفصل هذا سـائر صغاته وأسمائه وأفعاله، وعلى ما سبقق عقب الأشعري بقوله: (فهذه جملة قولهم في التوحيد، وقد شاركهم في هذه الحملة الخوارج وطو ائف من المرجئة وطوائف من الشيعة، وإن كانوا اللملة التي يظهرونها ناقضدين ولها تاركينه.
 الطريقة في التفصيل ني نعوت السلب، مخالفة بلا كان عليه سلف الأمة وتابعيهم بإحسان، وأن غاية وأقصى ما جاء عن أبي الحسن الأشعري

 وفوق كل شبء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده

الحسن الأشعري بعد أن هداه الله إليها، أصول سليمة لفهم نصوص القرآن والسنة، سواء فيما يخص موضوع بحثنّا أم غيره، والمقتفِي خطاها لا شك متبع لطريق الههى والرشإد، كما أنها تمثل ما صار إليه الأشعري آخيراً بعد عودته إلى مذهب السلف الذي أعلن عنهرفي (الإيانة) و(رسالة أهل الثغر) و(المقالات) و(اللمع). لكن تالادذته والمنتسبين إليه من بعده، طوروا مذهبه وخالفوا ما كان عليه، وصناروا يسلكون منهجا يخالف منهجه السالف الذكر.. وكان من الواجب أن يراعوا ما عرُض به بحق مخالفي مذهبه من أهل الكالام سواء كانوا من أهل زماذه أم ممن جاءوا بعده.. إذ نراه يعلن تخليه عن طريقتهم جميعاً في قصرهم الصفات على سبع وتأويل ما عداها، كما نراه يعلن إثباتً جميع ما أثبته اللإ ورسوله بأصوله الجديدة التي ذكرناها لـه آنفاً. بيد أنا - وهذا من شديد ما يؤسف له - له نري الكثير ممن يذُعون الانتماء إلى الأشعري لا يعوّل على طريقته الصحيحة تلك، ولا يريدون استيعاب ما ثبت عليه السلفـ. وأصبح المنادي فيهم سلفا وخلفاً، هو كمن قال الثاعر بحقه:

على أن تفاصيل ما أمكن إجماله هنا مـا سنح به الوقت والجهد.. من ذكر ما مر به الأشعري من مراحل، وتوثيق ما قام بتأليفه في نهاية حياته، وإزالة ما علق بمعتقده الذي ختم به حياته من شبهات، وكذا ما يستلزمه القول ويقتضيه جراء القول بتأويل الصفات أو القول فيها بتفويض معانيهِا .. لكونه يحتّاج إلى مزيد بيان، فِّد جاء مؤلْفُنـا الذي بعنوان: (صحيح معتقد أبي, الحسن الأشعري في توحيد الصفات)، موفياً - فيما نحسب - للغرض.. وهو - لمن أراد الوقوف على هذه الجزئيات - من مطبوعات دار اليسر، كها أنه يوجد وكتب أخرى ذات صلة بنفس الموضوع على موقع (صيد الفوائد).. والله نسأل أن يجعلنا ممن يبغون الحق فيصيبونه، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إذه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه... وآخرِ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. وصل اللهم على سِدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن نثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراضض التي لعلم المخلوقين وقدرههم، فكذلك هو سبحانة فوق العرش ولا نثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها، واعلم أنه ليس ني العقّل الصحيح ولا في النقل الصِحيح ها يُوجب مخالفة الطريقة السلِفية أصلاً،. وكان من المفترض على من يُتسبون إلى أبي الحسن الأشعري من الخلف - السابقين منهم واللاحقين- أن يلهجوا بما لهع به شيخهم وبما لهـج به غيره من أئمة السلف، بدلا من أن يلهجوا بما لهـج به أهل الاعتزال الذين رد- رحصه الله - قولهم.. وقد أداهم عدم فهم مراده لهذا الأصل، ومخالفة منهجه وطريقته فيه، إلى أن يذهبوا إلى نفس المصير الذي آل إليه أمر المعتزلة الذي رفضنه - رحمهـ الله - بالكلية، أعني إلى النفي المفصل، وذلك بعد قصرهم الصفات على سبع - يعني بزيـادة أربع صفات على ما قال به المعتزلّة وتعطيل وتأويل ما عداهاها دما أثبته الأشعري نفسه ولم يعطله ولا تأوله - ولأن يقولوا - كما جاء في شرح البيجوري على الجوهرة ص 0 • ا - بأن الله تعالى „ليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله و.. ليس لـه فوق ولا لا تحت ولا يمين ولا شمـالش.. ويعني هذا النفي المستقى من كلام الجهمية والمعتزلة ومن هم على طريقتهم ومنهجهم في فهم الصغات من متأخري الأثشاعرة، تكذيب مـا صحعن الرسولصلى اللهع عليهـوسلم..فلقدتكري في القرآن المجيد ذكر الفوقية والعلو والاستواء، بما يدل دلالة صريحة على أنه تعالى هو رالعلي بالذات، والعلو صغته اللائقة باه، كها أن السغول والانحطاط ذاتي للاككوان عن رتبة ربوبيته وعظمته وعلوها، على حد عبارة الإمام الجويني في رسالته عن الاستواءوالفوقدة ص \&o ونقلهيأي عه الآلباني في مختصر العلو ص V7.. وقد رأينا حال من مال عن هذه الطريقة وآثر عاليها طريقة الخلف كيف أفضى به ذلك إلى نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته لهه رسوله صلى اللهَ عليه وسلم، وكيف أداه إلى تعطيل صفات الله تعالىى كا
وبعد: فإنه من خلال ما سبق يتبين أن الأصول التي اتكأ عليها إمام أهل السنة أبو


Upload by: altawhedmag.com



 أن يزيل هذا التوهم من نفوسهم فضرب لهم هذا المثل.

- وقولـه تععالـى: (اكمثل آدم) قال صديق حسـن القنوجـي في فتـح البيــان ( (\&V/ ) : (كمثل آدم، في الخلق والإنشــاء تشـبيه عيسى بـآدم في كونه

 لـه كما أنـه لا أب لـله، فذلــل أمر خارج عـن المراد

 الكرخي هو تشــبيه الغريب بـالأغرب ليكون أقطع
 غائدةً: قال الماوردي في (أمثال القرآن، (صمها ا): وفـي الآية دليل على جواز التمثيل، ورد الشـئيء إلى نظيره في القياس، وإن قل التشـابـابه بينهـها. وقال ابن عثيمـين في تفســيره لسورة أل عمران


 أب ولا أم- والنصــارى يؤمنــون بهذا- فها بال النصــارى يقولــون: كيف خلق الله عيسـى بلا أب!! مـا هــو إلا ابنه، نـعـوذ بـاللـهـ، فقالوا ابن
 أنه لو كان أحد يدعي البنوة في أحد من البشر لـكان الأحق بهــا أدم، لأنه ليس لــه أم ولا ألا أب.. أما عيســى غله أم، والأم أحد الو الدين فإذا كنا نقـول: لا يمكـن أن يوجد أحد من أب بـلا أم، أو مسن أم بــا أب ؟! فلنّقل: ولا أحد يوجد بدون أه أم ولا أب، فأنتــم أيهـا النصــارى أقـررتم بأن آدم
 ليس ابنا لله، لأن مثل عيسـى كمثل آدم.

الـحمـد للـهـه والصـلاة والســلام على رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدُ: ففـي هذا المقال نتحدث عــن مثل الخر من الأمثال
 التآسـعة والخمســون، والآيـة الســـون، قال اللـ،

(آل عمران: -ه9 - • 1)

يقول جل وعلا (إن مثل عيسى عغد الله) في قدرة اللهه حيث خلقه من غير أب (كمثل أدم) حيث خلقه هـن غيــر أب ولا أم ، بل (خلقه من تراب ثـ شم قال لـه كن فيكون)، فالذي خلق آدم من غير أب قادرُ على الوا أن يخلــق عيسـى بطريق الأولــــى والأحرى؛ وإن جـاز ادعاء البنوة في عيسـى لكو لكونـه هخلوقا من

> غير أب، فجواز ذلك فَّي آدم بطريق الأولى. ومعلوم بـالاتفاق أن ذلك بـاطل، فدعوا ان في اني عيسى أشد بطلانًا، وأظهر فسادُا، ولكن الرب جل جلا جلاله


 البرية من ذكر وأنثى، ولهذا قال تعالى في سورة صريم: (ولنجعلــه أية للناس) وقال هاهنا: (الحق مـن ريك فلا تكن من الممترين) أي: هذا هو القول القول
 ســواه، ومــاذا بعــد الحـق إلا الضـــلال) (انظـر: تفسير ابن كثير (1)/1)، ط:دار الفكر).

قوله تعالى: عمران: هوهـ
قولــه تعالــى: "إن مثــل عيسـى" جملــة مســتأنفة لا تعلق لها بـما قبلها تـعلقًا صناعنـــا بل معنوئــا، وتال الطاهر ابن عاشور (في التحرير والتنوير

فلما كان في قوله: מكمثل آدم خلقه من تراب ثـ ثم قال

 مـا كونــه ابتداء مــن غير أصـلـ ولا أول ولا عنصر، اســتغنى بدلالة الكالام عن المعنــي، وقيل: (فيكونه، فعطق بالمستققبل على الماضي على ذلك المعنىي، وقد قال أهل العربيــة: فيكون على الابتداء، ومعنـاه: كن
 الطبري. الفوائد [مستّفادة من تفسير ابن عثيمـين لسورة أل عمران ا- فــي هــذه الآية: ״إن مثل عيسـىـ...ه بيـان إقامة الحجـة بمثل ما يـحتج بـه الـخصى، لانـه أقام الحجة عالـى النصارى بمثل ما احتجوا به، فقال: إذا ثلتم: إن عيسى ابن الله، لانّه خلق بلا أب، فقولوا إن أدم
 Y- بيــان قــدرة الله تعالى حيث خلق آدم من غير أم ولا أب وخلـق عيسـى من أم بــلا أب، وهناك أيضا


ومن خلق بين أب وأم وهم سائر البشر. r- إثبـات القياس، من أين يؤخـذ وكمثل آدمثه، وكل

 ألحقت الممثل بالممثل بـهـ £- إثبات القول للرب عز وجل، لقوله: پثم قال لههه.

 Y- إثبـات صفــة الخلق نلـه (خلقـهة) والخلق صفذة
 جنـس الصِفـات الفعلية ذاتية، لأن اللــه لم يزل ولا يزال فعَالا. V- أن اللـه تعالــى لا يصندر منه إلا الحق „الحق من ربكه.人- النهـي عن الشــ فيما أخبر اللهه بـه لقوله: رفلا تكن من الممترينه. ه- جـواز التعريض، أو جواز المخاطبة بالتعريض لأن قوله: „فلا تكن من الممترين، لا يعني أن الرسول الـا يمكن أن يكون منهم ، بل هو تعريض بهؤن الاء وأنهم


منهم لا باعتبار الواقع ولا المستقبل. واخر دعوانا ان الحمد للبه رب العالمين.
"خلقه من تراب"
خلقـهـه يعنـي ابتدا
خلقـه من تــراب، وضمير
المفعـول فــي "خلقـهنه، يــــود عالـى آدم

 كـن، والأمر هذا لتمـام الخلق، وإنمـا قلنا ذلك لئـالا يقــول قائل: كيف تكون كلمـهة: nكنه بعد الخلق؟ لأن الترتيـبـ العقلي يقتضـي أن تكون كلمـة „كن، قبل الخلق، كن فكان؟ فنقـول: إن معنـى خلقــه أي: ابتـدأ خلقـهـ من تراب






 حكاية الحال يعني لما قال: كن فعلا شرع بالكينونة حتى تمت. اهـ.
 القياس والتشبيـه و اقحع على أن عيسى خُق الق من غير

 يجتمعا في وصف واحده.ا.هـــ

 معرغة، والمعارف لا توصل؟ قيل: إن قوله: اخلقه من

وجه التفسير عن المثل الذي ضربه، وكيف كان .
 "(فيكـونه وقِد ابتدأ الخبر عن خلــق آدم، ونلك خبر عن أمر تقضىى. وقـد أخبــر الخبر عنـه مخرج الخــــر عمـا قد مضنى،
 [أل: 09 ]، لأنـه بمعنى الإعلام من الله نبيه أن تكون
 مبتدأ، وقد تناهـى الخبر عن أمر آدم عند قولها:



واعلم يـا محمد أن ما قال له ربك:


# أحـــــــام الــصـــلاة <br> <br>  

 <br> <br> }


منها، وقد اعتمدت في التصحيح علي ما أثبته العلامة ناصر الدين الالكباني في كتابه صضة صـلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر أدلة بعض هذه السا السور والتي نحتاج إليها في الاستدلال علي أحكام معينة مبتدئين بالصباة الأولى من الخمس:

1-صاناة الصسح:
قرأ النبي صلى اللـه عليهوسلم فيها المعوُنتـين في السفر (رواه أبو داود وابن خزيمة)، وقرأ فيها سورة الزلزالة في الركعتين كلتيهما (رواه أبو داود والبيهقي)، وقرأ فيها سورة التكوير (رواه دسلم وأبو داود) وقرأ فيها سورة الورة الواقعة (رواه النسائي وأحمد)، وقرأ فيها سورة الطور وذلك في حجة الوداع (رواه البخاري ومسلم) وقرأ فيها بسورة الروم (رواه النسائي وأحمد) وقرأ فيها بسا بسورة يس (رواه أحمد)، وقرأ فيها سورة الصـا الصـافات (رواه أحمد وأبو يعلى)، وقرأ فيها سورة الفتح (رواه عبد الرزاق في مصنففه)، وقرأ فيها بيعض سوا سورة المؤمنون (رواه
 (رواه أحمد ومسلم)، وكان يقرأ بأكثرا ونر من ذلك فكان يقرأ ستين أيـة فاكثئر) (رواه البخاري ومسلم)، وكان يقرأ فيها يوم الجمعة بالسجدة [في الركعة الأولى وفي الثانية بالإنسان]. (رواه البخاري ومسلم).

قرأ النبيصلى اللهعليهوسلمفيهاسور(الطارقووالبروج ونـحوهما من السور) (رواه أبو داود والترمذي)، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها سور الغاشيـة والـية والأعلى (رواه ابن خزيمة غي صحيحه)، وقرأ فيها سورة: (إذا السماء انشقت ونـحوها) (رواه ابنخزيمة في صحيحه)،



(رواه البخاري).

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي
بدأنا في العدد السابق الحديث عن قراءة السورة بعد الفاتحةوتكالينا عنحكهها ووينا الن الراحتحقول حمهور


ها ستعلق بها من دحوث

بعد أن اتفق الجمهور علي استحبـاب قراءة السورة بعد






أَنْ نَقْرَا سُورِةُ كَاملَّةِ






الكؤيتية (19/rV). والأصح من ذلك أنه ليس لقراءة ما تيسر من القرآن مقدار معلوم، فالسنه تحصل بقراءة أي قدر من القرآن الكريميحصل بهه معنى ، فهي تحصل بقراءة أية واحدة،
 سورة قصيرة مثل سورة [قَل يا أيـها الكافرون] (الجامع
لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضنة (YYI/Y).


أما ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فِإن ذلك يـختلف بـاختا الخمس وغيرها، وهال تفصسل ذلك سالك سالكين في ذلك
 ذكرها إجمالا دون ذكر أدلتها أو الاقتصصار علي بعضها ونا، فنذكر ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في كيل صـلا صلاة إجمالا وموضنعه من كتب السنة مقتصرين على ما صـح
















 وما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح، وصححه الحافظ في الفتح. ويدل عليه: ما ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه ومسند أحمد والحديث إسناده حسن من حديث أوس بن حذافة الثقفي قال: سألت أصحاب النبي صلىى الله عليه وسلم: كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: (ثلاث ثم خـس ثم سبع ثم تسح ثم إحدى عشر ثم ثلاث عشرة ثم المفصل) ويتم العدد المتقدم وهو عدد ثلاث مع خمس مع سبع وتسع وإحدى عثر وثلاث عشر فيتم بما دون سورة „ق،، فيكون شروع المفصل بسورة "ق،، فهو الحزب السابع من أحزاب القرآن. (شرح الزاد للحمد (01/0).

قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الأخرى: إذا جاءك المنايفقون. (رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي)، وقرا النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الأخرى: هل أتاك حديث الغاشية (رواه الجماءة إلا البذاري والتردذي)، وقرا النبي صلى الله عليهوسلمفيها في الركعة الأولى بسورة (سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية: هل أتاك) (رواه أحمد والنسائي وأبو داود).

قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الأخرى: هل أتاك) (رواه الجماءة إلا البخاري وابن ماجه)، وقرأ النبي صلى الله عليهورسلمفيها بسورةق وسورة القمر (رواه الجماءة إلا البخاري).
وللحديث بقية إن شاء الله.

قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها سور(الطارق والبروجونحوهمام من السور) (رواهأبو داودوالتردذي)، و(كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك)، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها سور الغاشية والأعلى. (السلسلة الصحيحة للزالباني •117)، وقرأ النبي صلى الله عليه،وسلمفي العصر في الركعتين الأوليين ني كل ركعا قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك (رواه أحمد ومسلم).

قرأ النبي صلى الله عليهوسلمليهيها بقصار المُفصُل (رواه البخاري ومسلم)،وقرا النبي صلى الله عليهوسلم فيها (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) (رواه البغوي

شرح السنة).
و قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالطور (رواه البخاري ومسلم)، وقرا النبي صلى الله عليه وسلم فيها بسورة محمد (رواه الطبراني في المعجمٍ الصغير وفي ر الكبير وابن حبان في صحيحة)، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالأعراف. (رواه البخاري). و(قرا في سفر بسورة والتين والزيتون في الركعة الثانية) (رواه أحمد بسند صحيح)، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة المرسلات قرأ بها في أخر صلاة صا(ها صلى الله

عليهوسلم. (رواه البخاري ومسلم).
كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل (فكان يقرأ ب والشهس وضحاها وانـا وأشباهها من السور) (رواه أحمد والنسائي والترمذي)، وقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم سورة الانشقاق.(رواه البخاري ومسلم).و (قرا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بسورة التين والزيتون [في الركعة الأولى]) (روواه البخاري

ومسلم)
ونهى عِن إطالة القراءة فيها، وأمر معاذا بالسور من وسط المُمُصُلُ تقال لـه النبي صلى الله عليه وسلم فاقترا بسبح اسمر ربك الأعلى، والثشس وضحاهاها، والليل إذا يغشثي، واقرأ باسم ربك (رواه البخاري ومسلم)، وزاد مسلم: (انهه أمره بقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي رواية أخرى المسلم (أنه أمره بقراءة الضحى) وزاد النسائي (وإذا السماء انفطرت) وفي رواية ابن حبان

بزيادة: (والسماء ذات البروج والسماء والطارق)
فائدة في معني المفصل: سُمي مفصلا لكثرة الفواصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لقصرها. (شرح الزاد للحمد


ومنهوسط.

## عوامل الصبر والثبات

## العامل الرابع : الشهور بالمسئولية

## المستششارأحهد السييلد علي


 مسئول"عن رعيته، والرجل في أهلـه راعً وهو



 عليهِ وسلِّم، وأحسِبُ النبيٍ صِلًّى اللهُ عليهِ وسلًّم قال: والرجلّ فـي مـالِ أبيـهُ راع، وهـو

 وعن أبى برزة الأسلمي رضي اللـي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عٍيهِ وسلِم (لا تزول



(رواه الترمذي Y\&IV وحسنـه الألباني).

 تَخْتَصمُونَ) قالَ الِزَبِيْرُ: أِي رَسِولَ إللاهِ، معَ




 الوادعي) فالمسلم حينما يـلم أنه مسئول أمام اللـه عز وجل عن نفسه وعن رعيته فلابد أن يصبر
 ئلدو
 الaا ها
 الصشبر
 بـ

ورد الشعور بالمسئولية في القرآن والسنة
 (الأعراف


```
    (الحجر &r)\)، وقال جل وعهل: 
```


(النحل سج)، وقال سبحانه:
(الإسراء \&
" (الإسراء
צب)، وقال جل في علاه: n
" (الأنبياء سץ)، وقال سبحانها " "
" (الصـافات Y\&) وقال: "
" (الزخرف 19)، وقال
" (التكاثر
تعالى: "
. ( 1
وعن عبداللهه بن عمر رضبي الله عنهمـا أنه

وانظر أخي الحبيب إلى حال بعض المسلمين ممن لم يصبروا على الطاعة بالرغم من المسئولية الملقاة على عاتى عاتقهم، فتجدهم يرتشون ويختلسون لـلإنفاق على أبنائهم، حتى صارت الرشوة ديدنهم في أعمالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
ثالثا: الصبر على المنهم الدني يورث إلزا الزهد فيها: وقد كان الشعور بالمسئولية عاملا من عوامل صبر سلفنا الصالح على نـع اللـا عله عز وجل ومما يدل على ذلك ما يلي: ا- ما رواه ابن الجوزي في „تاريخ عمر بن الخطاب" عن قتادة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبطا عن الناس يوم الجمعة، قال: ثم خرج فاعتذر إليهم في


هذا، كان يُغسل ولم يكن لي ثوب غيره). r- ما رواه مالك في (الموطأ) عن جابر بن عبدالله قال: معلقا بيدي، فقال: ما هذا يا جابر؟ قلت: اشتهيت لحما فاشتريته. فقال: أو كلما اشتهيتَ اشتريتَ يا جابر! أما تخاف هذه
 وَاسْتْمْتْعْتْ بِهَا، اهـ رَ- ما رواه́ أحمد في الزهد عن حذيفة رضني الله عنه قال: (أقبلت فإذا الناس بين أيديهم القصاع، فدعاني عمر فأتيته فدعا بخبز غليظ وزيت. قال: فقلت له: أمنعتني أن آكل من الخبز واللحم، ودعوتني على هذا؟! قال: أنا دعوتك على طعامي، فأما هذا فطعام المسلمين) اهـ. فانظر أخي الحبيب إلى صبر عمر على النعم لشعوره بالمسئولية الملقاة على عاتقه تجاه أمته، وقارن بينه وبـين ما يفعله بعض المسلمين الآن إذا ما ولاه الله شيئا من أمر المسلمـين تراه لا يعبا بهم، ولا بأمو الهم حتى تصبح أموالهم كلاً مباحًا لهـ ولحاشيته. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله سبحانه أله يهدينا لأفضل الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

على ما أصابه ويثبت على دين الله تعالى ثانيا: الصبر على الطاعاتات؛
ومن أعظم الأمثلة التي ضربها الحق تبارك وتعالى على الشعور بالمسئولية كعامل من عوامل الصبر على الطاعة قوله تعالـئ

 9)، فإن المسلم إذا شعر بالمسئولية تجاه ذريته فلابد أن يصبر على طاعة اللها بملازهة تقواه والقول السديد، قال القرطبي في تفسيره: (وقالت طائفة: المراد جميع الناس، أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس؛ وإن لم يكونوا في حجورهم. وأن يسددوا لهم القول كها يريد كل واحد منهم أن يُفعل بولده بعده. ومن هذا ما حكاه الشيباني قال: كنا على قسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبدالبلك، فجلسنا يومًا في جماعة من أهل العلم، فيهم ابن الديلمي، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان. فقلت له: يا أبا بشر، وددت ألا يكون لي ولد. فقال لي: ما عليك ! ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا إلا خرجت، أحب أو كره، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم؛ ثم تلا الآية. وفي رواية: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه، وإن تركت "ولدًا من بعدك حفظهم الله فيك؟ فقلت: بلى! فتلا هذه الآية "وليخش الذين لو تركوا"، إلى آخرها.
 القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحسن الصدقة جاز الم على الصراط، ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته) اهـ، وقد فهم هذا المعنى سلفنا الصالح فصبروا على الطاءة لشعورهم بالمسئولية تجاه أبنائهم فقد ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم أن سعيد بن المسيب رضني الله عنه قال لابنـه: (لأزيدن في صلاتي من أجلك، رجاء أن أُحْفَط فيك، ثم تلا هذه الآية (وكان أبوهما صالحاه") اهـ. [تفسير القرطبي 01/0]

الحمد لله والصـلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والتابـعين، أمـا بعدُ: فإن العقلاء في كل زمان ومكان على اختلاف
 لكن السعـادة الحقيقية مضمونة بـالإيمان
 هِ وِلِ侵家 ِيِّمُونَ [النحل: 9V]، وأهل الدنيـا المضحون بحقوق اللـه تعالى- وإن رأيتهه ضاحكين فرحين-- فسعادتهم مزيفة وأفئدتهم هواء، فذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصناه.
إذن فالسعادة في الـداريـن أساسها العمل الـصـالـح، والــني تـاجـه ودرتـــه الـصـلاة التـي
 خمسًا، وفي الثوب خمسين؛ فضلا وامتنانا على عباده. وصية أـافهة:

روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضبي الله عنه قال: „امن سرُّه أن يلقى الله غغدًا مسلمُّا، فليحافظ على هـؤلاء الصلوات حيث يناديى بهن، فـإن الله شـرع لنيكم صلي اللى الله عليه وسلم سنت الهـىى، وإنهن من سـنـن الهـهى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتكم سنة نيكم لضلالتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ويعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله لهه بكل خطوة يخطوها ورفعه الله بها درجـة، وحط عنـه بـها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نغاقه، ولقد كان الرجل يُؤتى بـه يُهـادى بـين الرجلـين حتى يُقـام في الـصنفث(رواه مسلم .(70\&
وغي روايـة: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصـلاة إلا منافق أو مريض، وإن رسـول الله صلى
 الهدى: الصـلاة في المسجد الـني يُـؤْذن فيـه. (رواه مسلم \%70). ما أجملها من وصيـة، ومـا أعظمها من موعظة، فالمسـاجد مصـانع الـرجـال، وهـل فقدت الأمة الريـادة إلا لما ضنيَعت وأهملت المساجد؟ بعدما

## 

$\because$


، [البيذة: 0].
وعنن ابـن عباس أنِ رسـول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قومُـا أهـلـل كتـاب، فـإذا جئتهم فـادعهـه إلــى أنْ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هـم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهـم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. [صحيح

البخاري 1 1٪97]. بـل إن بـين الـصـلاة والتوحيد مناسبة وعلاقة، يقول المروزي في "تعظيم قدر الصـلاة": لا عمل بعد توحيد الله أفضل من الصـلاة لله، لأنه افتتحـها بالتوحيد والتعظيم لله والتكبير ثم الثناء على الله وهي قراءة الفاتحة، وهي حمد لله وثناء عليه وتمجيد لهه ودعـاء، وكل ذلـك توحيد، ثم الركوع والسجود وما فيها من تسبيح، وختمهـا بـالشها ولـادة
 ووضع اليمـين على الشمال بـالانتصـاب للـه، تذلل لـه

وإذعان بـالعبودية. ومما يدل على تعظيمّ قدر الصـلاة في الإساملام أن الله تعالى قد افترضها على نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرةوبدونواسطة ملك الوحي، وذلك حينمـا عُرج به إلى سدرة المنتهي في السماء السابعة، وكانت خمسـين صـلاق، ثم خففها الله تعالى إلى أن صـارت

خمسًا في العمل وخمسـين في الثواب. وهي أول ما يُحـاسِب عليه الـعبد يوم القيـامة، وولـا كانت كذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قرّ قرّة عينه، فهي الدواء من كل داء، والمخرج من كل بـلاء، لا سيما في زمـان الفتن، فقد أمر الله عبـاده أن يفزعوا إلى الصلاة ويستعينوا بهـا على كل أمور دنـيـاهم وأخراهم، فقال الله تـعالى:
، [البقرة: 0 ٪].
وعن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرُ صلى. [سنّن أبي داود الـي الـي وصحصه الألباني]. وفي حديث أم سلمة في شـأن الفتن: "من يوقظ صـواحب الحـجرات يقمن فيصلـين". [البخاري [V.79
قال الحافظ ابن حجر: فيه دليل على أن الصلاة مخرج من الفتّن.

ولقد وضـع الشرع الحنيف للمبادرة والتبكير

أصبحت المساجد تشكو إلى ربها ظلم العباد من هـجر وتطيعة، فقدت الرجال الذين يسنِحون اللها فيها بـالغدو والآصال با أراد النبي صلىى الله عليه وسلـم تأسيس الدولة بـالمدينـة بدأ بـالأصل الذي منه المنطلق وفيـه التربية وجامعة المسلمـين، ألا وهو المسجد، فنيني مسجده

المبارك لربط الناس أولا بربهـم. لقد كان السلف الصـالح يحافظون على الصـلاة أشد من محافظتهم على أرواحهم، فقد ذكر الذهبي في "السير" أن عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله سمع المؤذن، وهو مريض يجود بنفسل، فقال: خذوا بيدي إلـى المسجد، فقيل: إنـك عليل، قال: أسهع داعي الله فلا أجيبه؟! فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فركع ركعة ثم مات

جاء الأخـلاف من بـع الأسلاف فأضناعوا الصلاة واتبـعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا، كما قال اللـه [ريم: هه0]، قال ابن عباس: ليس معنى أضاعوها أي بـالكلية، ولكن أخروهـا عن وقتها، (أي من غير عذر، كالخوف أو المرض) ذكر الذهبي في "الكبائر" عن سعيد بن المسيب
 يأتي العصر، ولا يصلي العصر إلى المغرب، ولا يصلي المـغرب إلـى الـعشـاء، ولا يصلي العشاء إلى الفجر، ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس،
 وعده الله بغغيً، وهو وادٍ في جهنم بـعيد قعره، خبيث طعمه، قال الله تعالى في شأن من يؤخرها " [الماعون: §- 0]، قال سعد بن أبي
وقاص: هو تأخير الوقت. [رواه أبو يعلى بسند حسن]، فسماهم الله مصلـين، لكنهم بلا تهاونوا فيها ووعدهم بـالويل، إلا أن يتوبوا، فكيف بمن
 عَن ابْن عَبُّاسِ قال: قالِ رُسُولِ اللـهِ -صلى اللهِ عليهِ

 تُقْبَلْ منـهُ الصُّلاةٌ التُتي صَلْى"،[سنَن أبي داود 001 وصحصه الألباني]. فيا أيها المحب لله ورسوله، إن الصـلاة هـي أول فريضة بعد التوحيد، قال الله تعالى: "

ولا يـزال في صـلاة ما انتظر الصلاة. [صحيح
 7- أنها سببّ في فرح الله ورضناه عن عبده، فقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى إلله عليـه وسلم قــال: لا يتوضا أحدكم فيُحسن وُضُوءه فيُسبغغه، ثـم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشش الله إليه كماً يتبشش أهل الغائب بطلعته. [صحيح الترغيب والترهيب لـلألباني با با
(فأي فضل بعد هذا؟).
ال أنها سنب للنجاة من الـنـار، لا سيما صـلاة الفجر، فعن أبي زُهيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلـج النـار أحـُ صلـ صلى قبل طلوع الثنمس وقبل غروبها. [صحيح مسلم
.[ヶヶ
فصلاة الفجر مشهـ الملائكة، كما قال الله تعالى: " [الإسراء:
V^ صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقّبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بـالنهار، ويجتمعون فـي صلار الار
 فالذي ينام عن صلاة الفجر مغبون ومحروم، قد استـحوذ عليه الشيطـان، وبـال في أذنـه، ففي الصحُيحين عن ابـن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائمًا حتى أصنـيّ، مـا قام إلى الصـلاة!! فقال صلى الـى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه. [صحيح البخاري ؟؟!11]،

وفي رواية ابن حبان: نام عن الفريضة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ومعنى ״بـال الشيطان في أذنه، قيل: هو على حقيقته، وقاله القرطبي وغيـره، وقيل: معناه أن الشيطان
 كالكنيف المُعَدْ للبول، إذ من عـادة المستخف بالشيء أن يبول عليه.
 أن جـعل نفســه مـحـلا لـبـول الشــيطـان، فمن استخف بـالصلوات استخف الشيطان بـه، لم يكن أهــالا لاحتـرام الشـرع لـه، إذ كـان وصفه كالكنيف الذي هو محل الخبث. شرفنا الله وإيـاكـم بـالصـلاة والمحـافظة عليها، وأدائها كها يحب رينا ويرضنى، آمين.

إلى الصلاة والمحافظة عليها عدة فوائد ومنافع، منها: 1- من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانُا ونـجاة يوم القيـامِة، ومن لم يـحافظ عليها لـم تكن لـ له نورًا ولV7 ولا برهانـا ولا نـجاة يوم القيامة. [رواه أحمد

وحسنه الأرناؤوط].
وعن بريدة مرفوعًا: ״"ششر المشائـين في الظلم إلى المساجد بـالنور التام يوم القيامة، [سنن أبـي داود الجه وصححه الألباني]. Y- البراءة من صغات المنافقين؛ فعن أبي هريرة

 مسلم 701]، قال الله تعاللي في شـأن المنافقين:
"


 المُْتْدِينَ" [سَورة: 1^1^، فكما أن شهود الصلاة والمحـافظة عليها دليل إيمـان، فالتخلف عنها وإهمالها دليل نفاق. rأبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله صـلى الله
 عاش رُزق وكُفي، وإن مات أدخله الله الحنة: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلـى المسجد فهو ضـامن على الـلـه، ومـن خرج في سبيل الله فهو ضنامن على الله. [صحيح الترغيب والترهيب لللألباني اللـيانـي §- يُظله اللـه يـوم القيامة تحت الـعـرش، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظلـه: „ورجـل قلبه مُعلق بالمساجده (رواه البخاري • •77). 0- رفـع الـدرجـات وتكفير السيئات، فعن أبي هريرة رضي اللهه عنه أن النبي صلى اللـه عليه
 على صلاته في بيته، وفي سوقِه خمسُا وعشرين درجة، وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء، ثُمِ خرج إلى الصعلاة لا يخرجه إلا الصـلاة لم يُ يخط
 خطيئة، فإذا صلى لم تزل ما دام في مصلاه: اللهم صلٍ عليه، اللهم ارحممه،
$\square$

القرآن دستور حياة المؤمنيز
تربى الجيل الأولَ في صسر الإسسلام على ذهع القرآنت

 الصندور ومحفوظا في الأخلاق والأأعمال، يسعير أحدهم في الأرض وهو يحمل أخلاق الیرآن وآداليه ووعايئه. ولا شك أن تعظيم كتاب الله عز وجل من أكد الواحياته وقد أجمعت الأمل على وجوب تعظيم اللقرآن على الإطلاق، وتنزيهه وصصيانته، ولذا كان هن أصول المالعرفة والتلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعاعة: تعظايم القرآن والسنة ونصوص الشرع الواردة قيههاء فهذا هو مقتضتى الإسلام الذي هو الآستسعلام والتسلـيم الـا جاء فيهها والرجوع إليهها، وهذا يكون في حوالثب

الحياة كلها.
فلا بد من تعظيم القرآن في الخقوس، ولا بد هن اللعتايةِ به؛ لأثه كلام الله، وفضطله على سائر الكلام كفضّل الله على غيره، كما أن تعغظيم القَرآن وتعظايم الستة من
 قال الإمام النووي -رحمه اللهن تعالى-: :یثيق قيصحيع



 الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيهره لا يشعهه شیيء
 وتلاوته حق تلاوته، وتحسينها والخشتوع عندهاء


 والتفكر في عجائبه، والعمل ومحكمه، والتسـليم ولمشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصنه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه.... [التميان في آداب حملة القرآن (ص101)] ولا شك أن القرآن ـِهدي لآهوم الطرقَ وأوضح المعبل. قال تعالى:
 القرآن: يِشش، والهادي الذي لا يضضل، والمحنث الذي لا لا يكنِيه وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عته بزيادة ألو
 ليس على أحد بعد القرآن من فاقه، ولا لأحد يعد الاهرآن
 على لأو ائكم، فإن فيه الشبفاء من أكبر الداءء وهو الكثر والنقاق، والغي والضالال، واعلموا أنه شافع ومشیع،
 صلى اللّه عليه وسشلم


الحمد لله رب العالـين، سيحانه وتعالي لـه الـحمد الحسن والثناء الحمبل، و والصنلاة والسلام على وصصحبه أجـعـين أها بید.
 وتغات بـحاسب فيها نفسيه ، وقلقّي على ها انقضبى من عهره نظرة هن اجل العظة


 والأعوام، واستّفاد شن أمسنه ليومه ومن يوّ
وإن من أفضنل وأهم ما ما بنغي للقيد أن يراحع نفسهه فــه: الحرص على دينه، واستثّمار عمرم؛ فهو رأس مالهه عالي






كانت هذه الكلمات.

 رَا رابعًا: الدفاع عنه، بحيث نرد تـصريف المبطلـين الذين يفسرون القرآن بآرائهم، وأهوائهم، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بـاللهه،. [انتهى من (شرح كتاب فضائل القرأن) من صحيح
البخاري. شريط (r)]].

## أول طريق الصلاح:

والقرآن أول طريق الصـلاح في النفس والإصلاح في الكون، ولذلك فإن أشراف الأمة هم حفظة القرآن الكريم، ومن حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بـين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، والله أثنى على القراء
我 بَرِجْوِ معرضنة للربح والخسارة إلا التجارة مع الله لن تبور، قال عز وجل: ״
 وعملا وتطبيقًا ودعوةُ. ولا شك أن أول درجات طلب العلم وتعلمه حفظ القرأن الكريم، ولذلك تجد في سير السلف أول ما
 فهذا الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة، ولد بـالكوفة سنة V•اهـ، حفظ القرآن وهو إبن أربع سنينِ، وكتب الحديث وهو ابن سبع، كان عالما جليلا وزاهـدا ورعًا، سكن مكة وبها توفي سنة ا9هاهــ وهـا وهذا مثال ثقط، وكل مجددي العصر الحديث -ومنهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاٍ بِ رحمه الله ورضي عنهـه بدأوا
 الالمياة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه تبيّن لـه طريق الحقه. (العقيدة الواسطية ( 1 / 1
إن الحياة مع القرآن لها طعم خاص، وإحساس خاص، لا يدرك حقيقةٍ تلك الحياة القرآنية إلا من أنار الله بصِيرته، فوفُقه للاتأمل في آياتاه، والتفكر في كلامه المنزّل على خير خلقه، وصفوة رسله صلى الله عليه وسلم.
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- وقد
 ويُصنَفه، ويُرسل إلي أصحابه الرسائل، ثـم مُنِّ من
 والقلم من عند شنيخ الإسلام في القلعة في تاسع جمادى الآخر سنة وپ^ هـ، تفرغ الشيخ للعبادة، وقراءة القرآن، وتحسر على ما مضى من عمره

وتائل هصقق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة ششقع فيه، فإنه ينادي مناد يوم القيامِي: ألا إن كل حارثِ هيتالى في حرثه وعاقَبة عمله، غير حرث القرآن آن فَكونوا من حرثَه وآتباعه، واستَدلوه على ريكم،
 والستغشتوا فيه أهواءكمء. [مقدمة كتاب أحكام القرآن، الكـيا الهراس 1/17].
 ونظلا تلهو ونلعي! وكم يششرنا وكأن الميشّر غيرنا! وكم تَعيـنا الأهراض والعالل، ولو استشانينا بالقرآن
 ,
 أمراض الشك والنفاق، والشرك والزيغ، وبه يـحصل الإيمان والحكهة، وليس هذا إلا لمن أمن والم بالقرآن

وصعقه واتيعه، وهذا شفاء القرآن المعنوي: وإذا كنا نرى في العصر الحديث أن صحفًا وكُتَابًا كثيرين إذا تحـثِّ رئيس البلاد في خطبة أو مناسبة؛ نراهم يسارعون إلى عرض مقتطفات من أقواله، وتشرها في الإذاعات والصحفـ وعیرها، مع إتباع الكالام يالتيحيل والثناء الحسن، فإذا كان هذا فعل اليشر هع كالام يشر، فلم التهاون مع كلام الله رب

العالمـئت
الوصية بكتاب الاله عز وجل 1
وقد بؤِ الإمامام اليخاري في صحيحه: باب الوصية




 أُمرِّوا بالْوَصِيَّهِ

 في شوح :كتاب فضائل القرآنه من صحيح البخاري: , الوصاةً بكتاب الله - عز وجل- تشمل وجوها كثيرقَ: منها: الوصاة بِحفظه حنى لا يضيع، والحفظ توعانت: حفظ في الصسور، وحفظ في المسطور، يعني قي الكتايه فعلى المسلمين أن ينفنوا وصية النبيصلىى الله عليه وسملم بحفظ القرآن في صسورهم
ومسطورهـ.

ثَانئًا: الوصيهِ يتصنيقِ أخباره، فإنَ من كنبِ خبرًا
 هن الأوصاف النميمة، الaیيحة التي يستهجنها حتى الكفار قي كفقرهم. ثالثًا: الوصصاة بِالعمل بِه، بحيث لا نهجره، فإن هجر

الأرضن أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسيع كلامها، فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا وطمانیينة، فسبحان من أشنهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليهاه. قال ابن القيم رحمه الله: وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام رحمه الله قال: كان في بدايـة أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليـه، فتبعته يومُا فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم جعل يتمثل بقول الشاعر، وهو لمجنون ليلى في قصيدته الطويلة:


انتهي من الوابل الصيب [ص باه و \&9]. فرحم الله شيتخ الإسلام، هذا الرجل الأمة المجدد المجاهد البطل، ورفِع في الجنة درجاته. إن تدبر القرآن عبادةَ جليلة حثنا الله تبارك وتعالـي
 وتأخذ بيده لالتماس الخير واقتباس الدروس والعبر، وحين تتدبر القرآن الكريم وأنت تتلوه في

 بدأ وإليه يـعود، وتضيء لك أنوار الحق، وتنبثق أفكار الهداية، وأنت تقرِرأ فيه قصص الأنياء النياء والأهم

السابقة، تكون لك عونا على الثبـات والدعوة. فالله الله يـا أمة الإسلام، ويا إخوة الإيمان!! العودة إلى كتاب اللها نتلوه آناء الليل وآناء وألاء والنهار، ونتدبر أياته ومواعظه، الكفاية و الغنى، ونقرأ صفة النبي صَلِّى اللهُ عَلِّهِ
 الله عنها- وهو الوصف الجامع المانع اكان خلقه القرآن، [أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصحصه الالباني]، ونقرأ سير الصحابة الكرابرام جنٍ الإيمان والتوحيد الذين كانوا بهـذا الرسول
 بـه واقتدوا بسنتـه صَلُى اللهُ عَلِّهِ وَسَلْمُ فنالوا

شُرف صحنته. ولذا كان القرآن نورًا ومصدر النور للمهتدين


وموجَه للمصلحـين والمجددين على مر التاريخ. فأين نـحن أيـها الأحباب من وصيـة رسول الله صـلـي
 والتأمل فيه، ولماذا هـريناه؟!


في غير تدبر القرآن، مع أنه رحمه الله كان يقول: "ربما طالعت على الآيـة الواحدة نـحو مائة تفسير، ثم أسأل اللها الفهم، وأقول: يا معلم أدم وإبراهيم
 وأمرَغ وجهي في التراب، وأسأل الله تعالى، و أقول:
 واستمر على هذه الحال يختم القرآن ويتدبر في أياته حتى توفي في ليلة الاثنـين العشبرين من ذي القِعدة من سنـة
 الحنابلةه: أن شيخ الإسلام ابن تيمية صرٌّ بندمه في أخر حياته، في آخر أيُـامها في سجن القلعة الذي مأت فيه يقول شتيَخ الإسلام: "وندمتُ على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآنه. [ذيل طبقات
 وهذا تلميذه النجيب ابن القيمـ رحمه الله- الذي لازمه مدة طويلة جدُا. ووقف معه في المحن التي تعرض لهها، وقد حُبس معه بسبب التّهم الباطلة التي وُجًهت إليههما، ولم يـرِج ابن القيم إلا بعد وفاة شيخه، يقول رحمه الله واصفًا مدة إقامته بـالحبس، وما عليه حال الثيـخ من انشامراح الصدر وقوة القلب: „وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميةقدس الله روحه- يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة خلا وتي وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سيـاحة، وكان يقول في مصبسه الأخير في القلعة: لو بذّلت ملء هذا هـه القلعةّ
 جزيتهم عني ما تسبيوا لي فيه من الخير، ونـو هذا. وكان يقول في سجوده وني وهو محبوس: پاللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" ما شاء
 تعالي، والمأسور من أسره هو اهن. ولما أدخل إلى سجن القلعة، وصار داخل السور نظر إليه، وقال:

## [الحديد: "IT]

ويضين ابن القيم رِحمه الله: "وعلم الله مـا رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضنيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدهما، ومع ما كان فيه من الحبس والتهـيدي والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًا،
 تلوح نضرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتـد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا


ة.
بالمشاركة بجزء من مالك ومن الزكوات أو الصدقـات لنشـر
التوحيد من خـلال المشاركة في الأعمال التالية:


放压


 الأوقاف والأزهر تصاله عالى عنوانهـ.

 .. فر ع القاهرة حساب رقه • 19109 باسهم مجلة التوحيل. .

*


 \$

\}

.

# 23936517, 

Upload by: altawhedmag.com


[^0]:    ro
    التوحيخ
    ربيع آخر 12ro هـ

