
aixy Mix




Upload by: altawhedmag.com


الحمد لله الذي خلق الكون بقدرته، وصرُف الأمر فيه بحكهته، والصلاة والسلام على من علمه ربه وفضلله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهليهـ إلى يوم الدين، وبعذ: فلقد أكمل الله لنا الدين، وأتمر علينا النعمة بيعثة نبينا صلى الله
 إلا بعد أن تركنا على المحجة البيضناء ليلها كنهارهها، وقد ذكر ذلك عنه أبو الدرداء رضني الله عنه وعقب عليه بقوله: :اصنق والله رسول اللها صلى الله عليه وسلم- تركنا والله على مثل البيضناء، ليلها ونهارهها

سواء، [صحيح سنان ابن ماجه جج/7]

أما عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المذام فلقد ورد فيها من الأدلة الصحيحة الصريحة ما يغني عن بسط القول فيها الحا، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ما رواه البـا الـاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علي الليه وسلم: پ تسمّوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رانتي في المنام فقد رأني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الناره،
(البخاري:11)
\% F
وأمـا عن رؤيته هلى الله عليه وسلم يقظة فهو بيت القصيد في مقالتنا؛ وذلك لانه مع هذا الوضنوح التام والمحجه البیضناء التي تركنا عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ، إلا أن فريقا من الناس يزعم انته يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ويتلقى عنه!! وهذا مخالف لنصوص الوحي، والقائلون بذلك يعتمدون على حكايات باطلا، ويسوقونها بأسانيد واهية، وقد بنوا على هذا المعتقد الحضبرات التي يقيمونها بـين الحين والآخر، وسقَوها بذلك لزعمههم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها، وقد تنّبَه لذلك أئمة الإسلام من زمن، فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يترجم لرجل من هؤلاء، ويبين ضـاله، ويحذّر من ضلالاته، فيقول: „وزعم أنه يـجتمع بالأنبياء كلهم في اليقظة، وان الملائكهة تخاطبه في اليقظة، وأنه عُرج به إلى السماوات، وكان يقول: أُعطي موسى مقام التكليم، وأعطي محمد صلى الله عليه

 وقد ترتب على ذلك ادعـاء البعض رؤــــه النبي صلى الله عليهِ
 بعيداً عما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تمكنوا من وراء ذلك ايضُا من إفساد عقائد المسلمين، وإضفاء الشرع على ولى بدعهم وانصرافاتهم التي أدخلوها على الدين، ومن أشهر من وقع في ذلك ولبُس على كثير من المسلمين پأحمد التيجاني، مؤسس الطريقة التيجانية، حيث زعم أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاءٌ حسئا مادينا، وأنه كلمه مشافهه، وتعلم منه صنلاة الفاتح لما أغلق.
 ومن قبله قال أبو العباس المرسبي: للي أربعون سنة ما حُجبت
 عددت نفسبي من جملة المسلمين،. [ذكره صاحب جامع كرامات الأولياء
[0r./1
وهذا المعتقد الفاسد يفتح الباب على مصراعيه لهدم الشريعة؛ لأن بعضنا ممن يدُعون ذلك عندما يحدثون مريديهم يحدثونهم على


Upload by: altawhedmag.com

## dil eto cilla ag as <br> 

 2-
 - 85

أنهم يتلقون العلوم مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم استفادوا منه مباشرة دون النظر فيماً جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك هدم علم الإسناد، وأخذ العلم عن طريق الكثفـ والرؤى والإلهام على قاعدة: nحدثني قلبي عن ربي، وحدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منامكاه، ، بل إنهم ابتدعوا شرائع وأذكارًا ما أنزل الله بها من سلطان، واحتجوا بانههم تلقوا ذلك مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعيب علم الإسناد، ويقول عن أهل الحديث والعاملين بهم: أخذتم دينكم من ميت عن ميت، ونحن اخذناه من الله مباشرة.


## $\log 99$

الؤوهه الأول
أن رؤيـة النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته لم يقل بها أحد من الصحابة، وهم خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء جميعًا ثبتت تزكيتهم بيقين بشهادة القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى اللهه عليه وسلم، وكذلك لم يقل بـها احد من التابعين.

ان هناك أمورًا عظيمة وقعت لاصححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في حاجة ماسة إلى وجوده بين أظهُرهم ولم يظهر لهم، فإذا ظهر لغيرهم - كما يزعم القوم- لكان- وحاشاه صلى الله عليه وسلم- دقصَرُا في حق أصحابه ووزرائه. ومن هذه الأمور المهمة التي كانت تستوجب - خروجه لو كان سيخرج - الخلاف الذي وقع بـين الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بسبب الخلافة، وكذلك الخـلاف الـذي وقع بـين طلحة والزبير وعائشة من جهه، وعلي بن أبي طالب وأصحابه رضي, الله عنهم من جهة أخرى، والذي أدى إلى وقوع دعركة الجمل، وقد قتل فيها خلق كثير من الصحابة والتابعين.
فلماذا لم يظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمهم، وهم في أمسن الحاجة لذلك، وحتى تحقن دماء المسلميني!، وهذا أمير المؤمنين عهر بن الخطاب رضثي الله عنه على جلالة قدره وعظمة شانه كان يظهر الحزن على عدم معرفته لبعض المسائل الفقهية، فيقول كها في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهوا: „ثلاث وددت أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدُا: الجّد، والكالالة، وأبواب من أبواب الرباه. [البخاري: 001A، ومسلم: بr.r. فلو كان يظهر لأحد بعد موته صلى الله عليه وسلم لظهر لعان لعمر الفاروق وأخبر بما كان يريده عمر رضبي الله عنه، قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله: اصصرح بعض العلماء المحققين بان دعوى رؤية النبي
 واستدلوا على ذلك بإن أولى الناس بها الما كانت مما يقع- البنته سيدة النساء وخلفاؤه الراشدون وسائر أصحابه العلماء، وقد وقعوا في هشكالات وخـلاف أفضى بعضنه إلى المغاضبة، وبعضه إلى القتال، فلو كان صلى الله عايه وسلم يظهر لأحد ويعلمه ويرشده بعد موته؛ الظهر لابنته فاطمة عليها السلام وأخبرها بصدق خليفته أبي بكر رضـي الله عنه فيما روى من أن الأنبياء لا يورثون، وكذا للاكقرب والأحب إليه من آله وأصحابها، ثم لمن بعدهم من الأئمة الذين أخذ أكثر أمته دينهم عنهم، ولم يـنُع أحد منهم ذلك، وإنمـا ادعاه بعض غلاة الصوفية بعد خير

القرون وغيرهم من العلماء الذين تغلب عليهم تخيلات الصوفية،

 واليقظة، أنه رآه صلى الله عليه وسلم فخال أنه راه حقيقة على قول الشاعر: „ومثلك من تخيل ثم خالال، والدليل على صحة القول بأن ما يدعونه كذب أو تخيل ما يروونه عنه صلي اللـه عليه وسسلم في هذه الرؤية وبعض الرؤى المنامية، مها تختلف بإختلاف معارفهم وأفكارهم ومشاربهـ وعقائدهم، وكون بعضنه مخالفًا لنص كتاب الله وما ثبت من سنته صلى الله عليه وسلم ثبوتًا قطعيُا. [فتاوى رشيد

رضضا TrMo/T].
الواجه الثالثا
أن الثابت في السينة ان النبي صلى الله عليه وسلم يحيا في قبره حـياة فضل ورحمه، ونعيم دائم من الله تعالى، لا حياة تكليف، وفيها تـعرض عليه صصـلاة من صلى عليه من امـتيه، ينقل ذلك لـه المبائكة، حين يرد الله تعالى روحه، كما وردت بذلك النصوص، وعليه
 يعرض عليه، ولو كان يخرج ويرتحل كما يزعمون، فلا ضنرورة لان يوكل الله تُعالى له ملانئكة تنظل إليه سالام الناس، وإلى إلى جانب هذا أقول: إن حـياة الني صلىي الله عليه وسلم في قبره من أخبار الغيب التي لا يُقاس عنيها، ولا يتعدى فيها ما صتح منها عن المعصنوم صلىي الله عليه وسلم بإجماع علماء المسلمين.
.الوجه الثإيا
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر انـه لن يخرج من قبره ولن تنشق عنه الأرضن إلى يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة رضني الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nالا تخيروني على الا موسى، فإن الناس يصعقون فاكون أول من يفيق، فإذا موسي باطي الاطي بجانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صصقق فأفاق قبلي، أم كان ممن
 فائدة: قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث: "وأما قوله


صلى الله عليه وسلم: "فلا أدري أفاق قبلي"، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنـه أول
 وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول من تنشي عنه الأرض بإطلاق، ويجوز أن يكون معناه انـه مـن الـزمـرة الذين هـم أول من تنشق عنهم الأرضه: [شرح النووي على مسلم:

 دحمدا عليه السلام وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يُبْعثون هع جميع الناس).

أن النبي صلى الله عليه وسلم صـرح في حديث الدجـال أنـه إن خرج الـدجـال وهـو حي فسيكفيهـم بمفرده إقامـة الحجة عليه، وإلا فعلى من أدرك


Ainl a dill io in ij (e) Heser rag dule $\operatorname{lig} \stackrel{\leftrightarrow}{\theta} \cos _{\infty}$ लो maig tancyg है 6 g宜 2 aid in - in تٌ

Upload by: altawhedmag.com

هذا الحديث بلغت (ع₹) موضعاً ألفاظها مختلفة: "فقد رآني"، أو "فقد رأى الـحت، أو "فكانْما رآني في اليقظة"،




روايـات ستة رواهها البخاري نفسه عن أبي هريرة. البا
 (حديث رقم بـإسناد البـاري اللني فيه اللفظ المنكور بلفظ الشك الشك
 وهـا الشك من الـراوي يدل على أن المحفوظ إنما را إنما هو

 وعند الترجيع ينبغي تقديم روايـة الـنزم على روايـة الشك.
r- إن الحديث رواه اثنا عشر من أهصاب رسول اللـه صلـي الله عليـه وسلم أو يزيد، وإن ثـمانيـة هن أنمـة

 ذللك لم يبوب لهه أحد منهـ بقوله مثلا: بـاب في إمكان
 حتى البـخاري الذي روى لفظة • فسيراني في اليقظة



تقع- يعني الرؤبـة- بعيني الرأس حقيقة). ६- لو فرضنا أن هذا اللفظ (فسيرانيه، هو المحفوظ
 عليه هؤ لاء المدعون.
 أحدها: أن بياد بـه أهل عصر الـوه، ومعناه: أن من رآه في
 اللهه عليه وسلم في اليقظة عياناً.

 وثالثها: أنه يراه في الآخرة رؤيلة خاصية في في القرب منه وحصول شنفاعته ونتحو ذلك).
 عند الصنوفية عرضا ونقداه اللشيتخ صـادق سليـي صـادق

 "خصائص المصنغى يـين الغلو والحفاءه اللصـادق ابن محمد بن إبراهيث. وفي الختام نقول: وحب على كل موحد ذابَ عن حمى التوحيد أن يرد القول برؤيـة النبي صـلى الله عليه وسلـم يقظة ما استطاع، لأنه بـاب يؤدي فتحه إلى فتح باب التشريع من جديد فيؤدي إلى ضالال عظيم، وص.لى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبـه وسلم.

فتنة الدجال أن يُعدُ الحجـج اللازمة لإِطال مزاعمه،

 لالحد قيها، ويؤكد هـا مـا ما جـاء في حديث النـ النو اس بن
 قال: (غغير الدجال أخوفني عليكم، إن يـخرج وأنـا فيكم فأنا حصيجه دونكم، وإن يخرج، ولست فيكم؛ فامرؤ حصيج نفساه، والله خليفتي على كل مسلمم، [مسلم: [rarv
ومسن المـعلوم أن فتذة الـدجـال أعظم فتـنة على
الأرض، فإن كان غائبُا عنا مع شدة الحاجة إليه فغيبته
عن غيرها أكد وأعظم.

## 

أن النبي صقلى الله عليه وسلـم صرح بأمنـية أن يرى إخو انـه، وبـيُن أنهم قوم ــأتون من بـعده ولم يرهـم،
 سیيعرفهم من بـين الأمم بآثار الوضو الو لا بـغيرها، وقد أخرج ذلك البـخاري ومسلم.

يلزم من القول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم
 الصحبـة لن تنقطع إلى يوم القيامـة، وهذا بـاطل، وهـ، وقد ذكر ابن حصر عن ابن أبي جمرة أن جماعة رأوا النبي صلى

 مشنكل جذا ولو حمل على ظـاهره لكان هؤلاء صصحابـ، ولأمكن بقاء الصحبـة إلى يوم القيامـة، ويعكر عليـه أن
 رآه في اليقظة، وخبر الصنادق لا يتخلفه: [فتح الباري


شئ قدير.. وبعد:
 و


 وهو وناك ونا



 إمارة تنفع او تشفـع لأميرها، إلا ما قدمت مداه واه وكت فو صصيفته، وهناك


 .







انذنسكم قِبل أن تُحاسبوا.




 من انصرام الأيـام أكبر مزدجر.
 أرض مصر الغالية، يـجعل الإنسان يتفطر قلبه من الألم، ويأمل في أن تَنقشِع الغمه، ونار الفتّن التي اكتوى بها المصريون على مدار السنوات الأخيرة.

## and <br> 

 nill

بقام

## رنيس التحراير

pill acmullos
GSHATEM@HOTMAIL.COM

النار، نيُسقون من عين أنية، قد آذى حرها، واشپتد نضجها، فلو رأيتهم وقد أُسكنوا دارُا ضيقة الأرجاء، مظلمةَ المسالك، بجهمة المهالك، قد شُدت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، يُسحبون فيها على وجوهههم تعلوهم النار من فوقهم والنار

 وحسرات. جثت الأمم على الرُكَب، وتبين للظالمين سوء المنقلب، وانطلق المكذبون إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، وأحاطت بهم نـار ذات لهب، سمعوا الزفير والجرجرة، وعاينوا التغيظ والزمجرة،

 ، فهل من ذلك تعتبرون، وإلى منهاج ربكم تعودون؟! عنوان سعادة المري وديلانل توفيقه
إن عنوان ستعادة المرء ودلائل توفيقه: في إنابته
لربه واستقامته على شرع الله ودينه في
أيام حياته، وإقباله على الله تعالى بنية خالصة، وعبودية صادقة، وألا تشغله الحياة الدنيا، والسعي في تحصيل ما يؤمل منها عن الاستعداد للحياة الباقية، والتزود للدار الآخرة، فذلك سبيل الصالـين، ونهج المتقين ممن وصضهم الله عز وجل ني محكم التنزيل بقوله:

 فإن هؤلاء الصالحين على الرغم من اشتغالهم بالبيع والشراء، وما يِحتاجون من عَرِض الدنيا، إلا أن ذلك لم يكن حائلا بينهم وبِين استحضضار عظمة الله جل وعلا، استحضارًا يُ يُمْلِ على تقوى الله عز وجل، وخثيته على الدوام، والقيام بعبوديته حق القيام، وهكذا شأن المؤمن حقًا، يغتن أِيام العصر، وأوقات الحياة، بأجلِ الأعمال الصالحة، خاصة في

وإن المتفكر والمتدبر في استقبال تلك إلشهور المباركةٌ يجد أن تلك المناسبات العظيمة تهل علينا
 تعاني من تفرُق وضعف، وتشتّت وهوان، وغُرقة وانقسام، أمور مؤملة، وأحوال مبكية، فهل انٍ الأوان لمراجعة الواقع المؤلم، والمسار الذاطئ الذي يكاد أن يؤدي بمصر وأهلها إلى نفق لا نهاية لـه، وطريق مظلل، لا يعلم مداه إلا رب العُالمينء!! يقول
 . 17 [الحدئ فهل نعتبر بتلك الأشهر المباركة، في قدومها وسرعة انقضائها، ويذكرنا ذلك بسرعة انقضاء الآجال وزوال الرجال، وسرعة الرحيل، والعرض على رب عليم تكتب ملائكته بالليل وبالنهار د دقائق الأعمال، والخبايا والأسرار، شهورُ مباركة تذكرنا بكالام رب العزة سبحانه:


 بِّمَأونَه [الأحقاف: إنها بـلاغ من الله عز وجل لـلأمة على شُنَّى أنواعها، ودعوة لاغتنام حياة طيبة، وعيشة راضية، تحققِ للمؤمنين سعادة أبدية، وعاقبة أمذة، إذا ما استقاموا على أمر الله جل وعلا.
ماذا أعددت بِا من لا تمتبر 18
ماذا أعددتِيا من لاتعتبر بانقضاء الأيامو الشهور،
 فالأولى فَانيُة... والثانية زائلة، لا محالة، والأمر كله لله يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، فما ظتك بعذاب دار أهون أهـلها عذابُا من كان له نعلان يغلي منهما دماغهه! ما يرى أحدًا أشدُ مذه عذابًا، وإنه لأهونهم!! أما حال أهلها فشرُ حال، وهِوِوانهم أعظم هوان، وعذابهم أشد عذاب، وما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسين ألف سنة، لم يأكلوا فيها أكلة، ولم يشربوا فيها شربة، حتى انقطعت أعناقهم عطشا، واحترقت أكبادهم جوعًا، ثم انُصرف بهم إلى
ش人 شبان

المعارف أن في سنن ابن ماجه (IrAV) بإسناد ضعيفٍ عن علي رضي الله عنه أن النبي صلـي اللـي
 فقوموا ليلها، وصوموا نهارها، فإنا النا الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر لـه، ألا مسترزق فأرزقاه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر".
وبناءً على ذلك فإن صيام يوم النصف من شعبان بخصوصه ليس بسنة؛ لأن الأحكام الشرعية ألا تثبت بأخبار ضعيفة؛ ولأن الصوم عبادة، فإذا لم تثبت مشرووعيته كان بدعة، وقد قال النبي صلى الـي الله عليه وسلم: „كل بدعة ضلالة،"[سنتن ابن ماجه
r

تلك الشهور المباركة التي تعظم
 الحياة الدنيا مـا هـي إلا وسيلة للقوز بالحياة الباقيـة، والظالانفر
بالسعادة الدائمة، فالا هـي غايـة تُتُغنى، ولا نهاية تُرتجىى، بل إنما هـي عرضِ زائل، وظلّ آفل، يأكل منها البر والفاجر، لِيس لـها عـه
 النار، بقول عز وجل: ,关
 . ثآنـا: تخصنص لیلة الiصن

## هن شعبان بفضضل ما

وردت فيها أخبار قال عنها ابن رجب في (اللطائف): إنه قد اختُلف فيها، فضنعفها الأكثرون، وصحًّح ابن حبان بعضنها وخرُجها في صصيحة، ومن أمثلتها حديث عائشة رضني الله عنها، وفيه؛ (اأن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سیماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب: أي: قبيلة كلبه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر الترمذي أن البخاري ضعغفه، ثم ذكر ابن رجب أحاديث ونـئا المعنى. وذكر الشوكاني أن في حديث عائشة المذكور ضنعفا وانقطاعًا وذكر الشيـخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وغفر لـه: أنه ورد في فضلها أحاديث ضنعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. ثـالثا: قيام علما ليلة النصغ من شعبان. وله ثالاث هراتب:
أ- أن يصلي فيها ما يصليهـ في غيرها فيا، مثل أن يكون له عادة في قيام الليل، فيفعل في ليلة النصف ما يفعله في غيرها؛ فهذا أمر لا بأس فيه. ب- أن يصلي في ليلة النصف من شعيبان دون غيرها من الليّالي؛ فهنا بدعة؛ لأنه لم يرد عن النبي

ما أسرع ما تنقضي الليالي
والاليام، وهكذا حالِ الدنـيا
سريعة الزوال لا يلدوم ثها حالز، فالنا- مذ مز تعاقب
1)

الله عثه الحديث النبّ صني أبي اللـه عليه, وسلم قال: :إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعصلون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء. [صحيح مسلم وYEY]. شوبان وسنّة التبي قلى الأله عليه وسلم
وإذا كنا نتحدث عن استقبـال الأشههر المباركة، وضروروة الاعتبار بمقدم تلك الشـر ورحيلها فحرين بنا أن نُعرج على بعض فضائل هذا الشهر.

فعن عائشة أم المؤمنـنِ رضني الله عنهـا قالت: (اهـا رأيت النبي صلى الله عليـه وسـلم استكهل صـيام

 وفهي حديث أسسامة بن زيد رضني الله عذهما قال:




边
 فقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف


Upload by: altawhedmag.com
 رمضان؛ لان الله تعالى أنزل القرآن فينه، قال الله تعالى:会
 من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام، فقد خالف ما دل عليه القرآن في هذه الآيات. خامسًا: أن بعض الناس يصنعون أطعمة في يوم النصف من شعبان ويوزعونها على الفقراء ويسمونها عثيات الوالدين، وهذا أيضًا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تخر حذُر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها: „كل بدعة ضلالـةه، [ستن ابن ماجه ب٪ وصححه الألباني]. وليعلم أن من ابتدع في دين الله ما ليس منه، فقد خالف ما جاء في كتاب اللـه سبحانه وصحيح سنة رسوله صلى

الله عليه وسلم.
إن مضي الليل والنهار يباعدان من الدنيا ويقربان من الآخرة، فطوبى لعبد انتفع بعصره هاستقبل هذه الشهور المباركة بمحاسبة نفسه على ما مضنى، وتاب إلى الله عز وجل، وعزم على ألا يضنيع ساعات عمره إلا في خير؛ لانذه يذكر دائمًا قول نبيه صلى الله عليه وستلم عندما سئل عن دن الـا خير النّاس فقال: (امن طال عمره وحسُن عهلهـه [سنن الترمذي YYYQ وصححه الالباني]. وهو يلهج دائمُا بدعاء النبي صلـي اللـه علبا





 [rVY.
اللهم اهدنا إلى الصصراط المستّقيم, وآخر لدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

صلى الله عليه وسلم أنه أمر بـه، ولا فعله هو ولا أصحابك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن ما ورد ةِ فضل الصبلاة في تلك الليلـة؛ فكله هوضنوع، وما رخصن فيه بعضن أهل العلم من العمل بالخبر الضعيذ في الفضنائل، فإنه مشرووط بشروط لا تاتحقق في هذه المسألة، فإن من شسروطه ألا يكون الضنrف شديدًا، وهذا الخبر ضنعفه شديد. والشرط الثاني: أن يكون واردًا فيما ثبت أصله، وذلك أنه إذا ثبت أصلاه، ووردت فيها أحاديث ضنفهها غير شديد، كان في ذلك تنشيط للنفس على العمل به، رجاءاء للثواي المذكور، دون القطع به، وهو إن ثبت كان كسبًا للعامل، وإن لم يثبت لم يكن قد ضره شبيء لثبوت أصل طلب الفّ الفعل، ومن المعلوم أن الأمر بالصبلاة ليلة النصف من شعبان، لا يتحقق فيه هذا الشرط؛ إذ ليس لها أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسنلم كما ذكره ابن رجب وغيره. ج- أن يصلي في تلك الليلة رِلوات ذات عدد معلوم، تُكرر بصفةة معينة، فهذه المرتبة أشد ابتداعًا من المرتبة الثانية وأبعرُ عن السنة، والأحاديث الواردة فيها أحاديث موضنوعة، قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (صن10)، وقد رويت صلالة هذه الليلة- اعني ليلة النصف من شعبان - على أنحاء مختلفة ، كلا باطلاة وموضوعة. رابعًا: أنه اشتهر عند كثير من الناس أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام، وهذا ليس صحيحاً ، بل هي ليلة القدر، كما قال









بين يلدي السورة:
سورة الشورى سورة مكية، شأنها شان السور البكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة، وبيان أصول الدين واركان الإيمان، وقد ركّنت على الالصول الثدلاثة: التوحيد، والنبوة، والبعث بعد الثوت، لكن المحور الالساسي الذي تدور حوله أيات السورة الكريمة هو الوحي والنبّوة،





 تاب من المؤمنين، كما سبق في سورة عافُر قوله ت




 ． 1 苗 ： 1
وههذذا ذكر الله تعالى ثي هذه الآيات من الأسماء الحسنى والصغات العلى ما يوجب ولايته وحده
 من دونه أولياء، والله يعظهم ويحذرهم، ويبين أنه حفيظ عليهم وبسيجزيهم بأعمالهم، فيقول
 ＊ الأولياء جمع ولي، وهو من بتولمى أمر من تولا لاه، فيحميه وينصره، ويسعى لله في جلب النفع ودفع

الضر
والله ولي الذين امنوا، والذدن كذروا أولـاؤهم الشياطين كها ثـال تعالى： ＊ ［الالعراف：：r．］، وقد عاب الله عليهم هذه الولاية، فقال：
 ： ．0］وبيّن ضعفهم وعجزهم عن نصرة أوليائهمج وجلب اللنفع لـهم، ودفع الضر عنهم، فقال تعالى： （1））




［الفرقان：：－ ومعنى „اللهُ حَفِيظُ عَلَيْهُهْ أَي：رقيب وشهيد، يحصب عايهم أعمالهم ويحفظها، ثم يجزيهم بها،




 وقد سهيت ألسورة بهذا الاسم（الشورىى）تنويها بإهميةّ مبدا الشورى، وضصورة أخذ المسلمينِين أفرادُا وجماعات بمبدأ الشورى، فإن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عايه وسلم ان يستشتشيز اصحابابه، مع أن الوحي يأتيه من الله، فغيره أولى أن يستشير إخوانه وخلانه فيما يعرض له من أمور، وقد قيل： ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار． ＂حـ（1）عـسقه：خـمسة أحـرف هـن حروف الهجاء، استفتح الله تعالى بها السورة الثباركة؛؛ لإثبات كون القرآن الكريم تنزيل وب العالمين، وليس كلام محمد صلى الله عايه وسلم كما زعهوا، بدليلِ عجزهـم عن الإتيان بشيء من مثله، مح كونه مؤلفا من هذه الحروف التي يتالف منها كامهمم． 1 الؤوح 1

 في هذه السورة يوحي إليك غيره، كدا اوحى إلى الانبياء الذين سبَّوك، وقد سماهم الله تعالي في O会


 فليس محمد إذا الول مَن يُوخى إليهي حنى يكنَبوه



 سبحانان：الله العزيز الحكيم الـذي أوحى إليب هو مالك المال، يؤتي الـلك من يشاء، وينزعه مصن




层］ وؤهُوْ الْعُلِئِ، الذي لهه العلو المطلق، علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، وعلو المكانة، وعلو

 من عظمهد الله وجلالله، ومهابابته وخشيستاه، كما قال تعالي：

$\square$
解
4y．2．29ill
شهبان
Upload by：altawhedmag．com


 ． 9 ［التغابـ 2 وهـذه الأهـ كقوله تعالى： V6 层



وقد كثر في القرآن الكريم التخويف من يوم




 21\％友
 و وقال تعالي：ne شِ شِيًّ －IV：المزمل a ،

فإذا جمع الله الأولـين والآخرين حاسبهم بما قدموا وأخـروا، ثـم أمر بـالذين امـنـوا وعملوا الصالحات إلى الجنة، وأمر بالذين كفرِوا وكذّبِوِا
 وفْريقِ في السُعير،، وهـذه الآيـة كققوله تِعالى：



 تعالى： ［ فأهل الهداية هم أهل الجنذ، وأهل الضـالالة هم
 فكانوا جميعا في الدنيا مهتدين، وأدخلهم الجنة أجمعين كما قال تعالى：
会症： با


 بحفظ أعمالهر، وليس عليك هداهم، إنـا أنت منذر، وحسابهم على الله． عالمية الرسانة！
ورو وڭ وبعثت في قوم عرب، وسنذ الله في الرسل أن يكون الرسول من قومه ليفـهووا عنه، كما قال تعالي： ก
 آلـيكِ وليست عريـيته صلى الله عليـه وسلم وعربية من بُعث فيهم دليـلا عِلى قُصر رسـالته عليهم، ولذلك

 كله، وقد جرت العادة بقدوم الوفود على العاصندة، دون العكس، فيكون وجـود الرسـول صصلى الله عليه وسلث في العاصنمة سبـا في انتششار دعوتها، حيث تأتي الوفود فتسهع، ثم يرجعون إلى بـلادهم فيـلغونهم ما سمعوا．



 وقـال تعالى：疗
 10＾1






［（oy1）

 بِّ

 ومن حكهة الوحي إنـذار النـاس بوم القــامة،


كتاب الله، وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أهر واجب، علقه اللهه تعالى على الإيمان؛ لالن المؤمن بالله لا يرضنى بـغير الله حكمًا، والذي الاني يؤمن بـاليوم الآخر لا لاؤثر حظوظ الدنيا وشهواتها


 الدنيا، وأحسن تأويـلا في الآخرة． التوكل والالآتابة！
ثم أمر الله تعاللى رسولهه صلىى اللها عليـه وسلم
 تتصاكموا إلِيه هو ربي،＂عَلِيْهِ تَوْكَتُتِ ني جلب النفع ودفع الضر، فأنا لا أرجو جلب النفع إلا هن اللله، ولا أرجو دفع الضر إلا من الله، فهو سبـحانها
 ولا نفعا، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى، قال تلال تعالى：乐（100


任
 بِّ
 والقرباتِ．والإنابة معناها الرجوع إليه سبحانه بالمحبة والخضـوع والانـقـيـاد، والإعــراض عما سواه． قـال العلماء：فـرُق بـين التوكل والإنـابـة، فأتـى بلفظ الماضي في التوكل، والمضـارع في الإنابة؛
 ففي كل ساعة يأتي العبد بعبادة، فهو دائرٌ بـين الصـلاة، والذكر، والقراءق، والاستغغار، والصصلاة
 وقد كثر في الـقرآن الكريم الجمع بـين التوكل

 رِّك

 ＂ ［الفاتحه：0］

[^0]
 ＂ ［التغابِن：$]$［］．


 ناصرًا ينصرهم، وكذلك إذا أمر الله تعالى بهـم إلى النـار يوم القيـامة．
وهذه الآيـة كقولهِ تعالى：





 يعرفهم بـالولي الحقِ، فيقول سبحانِّه：（افَاللهَ هُو
 غالو لاية الحق للكه، الذي له ملك السموات وات والأرضن، وههو يـي ويميت، وهـو على كل شـيء قديـر، لا لا يعجز عن شبيء، ولا يـجزه شبيء، ومن سواه من الأولياء لا يتصفون بشيء من هذه الصنفات، فهم إذن ضعفاء عجزة، فلا يصلحون للولاية، لأن فاقد الشبيء لا يعطيه．

## 

 إن الله تعالى خلقَ الخلق، وفضّل بعضهـم على
 في الرزق، وبسبب هذا التذاوت في الغهم يحدث
岛
 ． $119-11 \wedge$ ： 119 ［ والله تعالى يـحب لعباده الاجتماع والائتتافى،
 ها ــخرجهم من الخالاف، وهو الرجوع إلى الكتاب
 فُحُكْمُهُ إلِى اللهَه، وقال تحالـي：

 ，
فالمخرج من الخـلاف لا يتحقق إلا بالرجوع إلى

## $\left\{\begin{array}{l}2 \\ \end{array}\right.$ <br> 线 <br> شـشبان

Upload by：altawhedmag．com

الحمد للله والصـلاة والسلام على وسول اللـه
وآله وصحبه ومن والاه وبعد: نواصل الإجابة على أسئلة القراء عن الأحاديث
 : اللم


فإن ذك
各
أخرجه محمد بن نصر في " تعظظيم قدر الصـلاة
 الماليني محمد بن جعفر بن محمود بن حسان

 أبي الصلت الهووي قالوا: ثنا يوسف بن عطيـة الصنفار قال: سمعت ثابت البناني يذكر عن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صـلي اللـه عليه وسلم إذا استقعله شـاب من الأنصار فقال لـه النبي صلى اللـه عليه وسلم: كين أصنـحت بـا حارثة؛ قال: أصبحت بـاللـه مؤمنا حقا. قال: \# انظظل مـا تقول فإن لكل قول حقيقةه،. فقال يـا رسول الله: "عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت
 وكأني أنظر إلى أهل الجنـة كيف يتزاورون فيها فيها، وكأني أنظر إلى أهل النهار كيف يتعاوون فيها. فقال: أبصرت! فالزم، عبد نوّر اللـه الإيمان في قلبه. قال: يـا رسول الله ادع الله لـي بـالشهادة،
 فنودي يومًا في الخيل وكان أول فارس استشـهـه وأول فارس ركب، فبلغ أمه فجاءت إلى النبي صلى اللهه عليه وسلم وتالت: أخبرني عن ابنـي إن يكن في الجنة لم أبك عليـه، وإن يك غير ذلك بكيت عليه ما عشـت في الدنيا. قال يـا أم الـحارث إنها ليست جنا جنة، ولكنها جنة من جنان، وإن الحارث في الفردوس الأعلى. قال: فرجعت وههي تضحك وتقول: بخخ بخن لك يا حارئة. وأخرجه البزار (79\&А) - البـصر) قال: حدثنا أحمد بن محمد الليثي. والعقيلي في: " الضعفاء » ( عطية الصفار بهذا الإسنناد إلى قولهـ: پٍ عبد نوّر


Upload by: altawhedmag.com

وكذُبه عمرو بن العلي الفلاس، وكذلك بن أبي شيبة والنسائي، وقال صالح جزره: يضع الحديث. وأخرجه ابن الأعرابي في (پ المعجم

 من طريق صالح بن مسيمار وجعفر بن برقان معضلا، وكذلك أخرجه ابن المبارك في " الزهـد

 بن مغول عن زبيد قال: قال رسٍول الله صلى الله عليه وسلِم فذكره معضالا، وأخرجه ابن أبي شيبه أيضا قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو معشر عن محمد بن صالح الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عوف بن مالك فذكر مثله. وإسناده منقطع. فالآمر كها قال العقيلي: ليس يثبت لهذا المتن إسناد. والله أعلم. تعايق: أما اللفظ الثابت الذي ذكره فضيلة الثبيخ الحويني كـا حققه في الفتاوى الحديثية عدد ربيع أول " بمجلة التوحيد: (عن أنس أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يـا نبي الله ألا تحدثنير عن حارثّة - وكان قتل
 صبرت وإن غير ذلك اجَتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإنب ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وأخرجه أيضا من حديث حميد عن أنس بيعناه " (الجمع بين الصحيحين للحميدي (Y/ (أفراد البظاري)) (اللجنة العلمية بالمجلة).

الله قلبه „ قال العقيلي: ״ ليس لهذا الحديث إسناد يثبت) يعني: لأولها أما آخره فهو ثابت


هذا الحديث يوسف الصغار هذا فإنه تالف. وأخرجه أبو القاسم البغوي في „معجم الصحابة، (V0/Y) والبيهقي في: (الشعب
 وعنه أبو نعيم في: (معرفة الصحابة)(Y-79) عن محمد بن العلاء وعبد بن حميد في:
 ثنا ابن لهيعة ثنا خالد بن يزيد السكسبكي عن سعيد بن أبي هـالال المدني عن محمد بن أبي الجهم عن حارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم غقال لهه يا حارثة كيف أصبحت؟ قالٍ: أصبحت مؤمنًا حقًا فقال: :n انظّر ما تقول، إن لكل قول حقيقة n قال: صألست قد عزفت الدنيا عن تفسي، وأظمأت نهاري، وأسهرت ليلي، وكانتي أنظر إلى عرش ربي بارزاء، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها يعني يصيحون. قال: يا حارثـة عرفت فالزم. ثـلاث مرات. وإسناده ضعيف جذا، وابن لهيعة ضعيف، ومحمد بن أبي الجهر لا أعلم عن حاله شيئا. أخرجه أبو نعيم أبضًا (Y•V• قال: أخبرنا خيخمة بن سليمان إجازة ثـنا محـد بن عيسى ابن حيان ثنـا محمد بن الفضنل بن عطية عن غيـاث بن المسيب عن سليمـان بن سعيـ بن بن أبي بردة عن الربيع بن لوط عن الحارث بن مالك بهذا وسنده ساقط ومحمد بن الفضّل قال: أحد: حديثه حديث اههل الكذب.

الصـلاقه (ا乏ا (1891) من طريق محمد بن عجلان عن عاصـم بن
 عن رافع بن خديـج بهـا. وهذا إسناد جيد. وقد توبع ابن عجلان. تابعاه


وأحمد (ז/
 قنديـلا صـلى عليه سبعون الفـ ملك حتّى يُطفا ذلك القنديل، ومن بسط فيه حصيرُا صلى عليه سنبعون ألف ملك حتى يتقطع ذلك الحصنر، ومن أخرج منه قذاة كان لـه كفلان من الأجر"،.




 قالا: ثنا عمرو بن عون، قال: نا حفص حن بن سنليمان، عن عيد العزيز بن رفيع، عن إبي سلمة،،
عن أبي هريرة مرفوعًا فذكره.

 ولا نعلم روى عبد العزيز عن أبـي سلمـة غير هـا الحديث، وحفص لـين الحديث، حدٌث بأحاديث مناكير، ولكن با لم الم نحفظ هذا الحديث إلا من قلت: هذا هـ حدبث

موضنوع.
أخرجه ابن حبان في "
 و السههي في: پ تاريخخ
 والرافعي في » أخبار قزوين » (IV/६)، وابن عساكر في " تاريـخ دمششق " (lor/Tr)،
وابن الجوزي في (الواهيات من طريق عاصـم بن سليمان الكوزي ثنا برد بن سنان مكحول عن الوليد بن العباس عن معاذ بن جبل مرغوعًا. وهذا سند موضوع. وعاصم بن سليمـان الكوزي ذكره ابن حبان، وقال: هو صـاحب الحديث: (شرب الماء على الريق يـعقد الشحم....)، ومن روى مثل هنا كان دمن يروي الموضوعات عن الأثبات لا
 ابن الجوزي: هذا حديث لا يصبح. قال الفلاس:
 النساني: متروك. وكذْبه الدراقطني، ووقع في
 سنانه . والحمد لله رب العالمين.


هذا الوجه ذكرناه عنـه، وبيَنا علته. وقال الطبراني: (لم يرو هذا الـحديث عن عبد العزيز بن رنيع إلا حفص بن سليمان، تفرد به عهرو بن عون". وأخرجه الدار قطني في الالأفراده ( أطر افها) من طريق عمرو بن عون بهذا الإسناد وقال: (تتفرد بـه عمرو بن عون عن حفص بن سليمان المقرئ، عن
عبد العزيز).

قلت: أما عمرو بن عون فثقة حافظط، والآفة من شيخه حغصر بن سليمان صـاحب القراءة المشنهورة عن عاصنم، فهو متروك والصحيح في هذا الباب هو حديث رانع بن خديج أن النبي صلى اللهه عليه وسبلم قال: "ا(اصبحوا بالصبح، غإنه أعظم للأجر)، وفي لفظ: (أسفروا بـالفجر.....).. أخرجه أبو داود (گY (£ )، والنسائي (YY/1)،
 وأحمد ( (ף+8) وأبو نعيم الفضل بن دكين في ر كتاب"
 1- البخاري، كتاب الصنيام، بـاب لا يتقدمن أحدكم



 بـاب فيمن يصل شعبـان برمضان.
 جاء؛ لا تقدموا الشهر بصومه.
 التسهيل في صيام يوم الثك. 7- وابن ماجـ،،(170) كتاب الصـيام، بـاب ما جا جاء فـي النهي أن يتقدم رمـضـان بـصـوم إلا مـن صـام صومـا فو انقه. V- وورد الحديث فيكثير من كتب السنة غير الكتب الستة
ثانيًا: رجال إسناد البثاري
1- مُسْلمُ بُنُ إبْرَاهيمُ: الأزدي الفِراهيدي (نسبة إلى قبيلته) أبو عَمرو البصري، ثقة مأمون مكثر، عمي بآخرة.. وهو أكبر شيخ لأبي داود [تقريب التهذيب
(ص: ora)، دار الرشيد، تحقيق: محمد عوامة]. اY- هـشـامُ: هـو ابـن أبـي عبد الـلـه سنبر أبـو بكر البصري الدستوائي (كان يتجر في القـماش الذي يجلب من دستوا، وهي بليدة من أعمال الأهواز)،

فائدة: كيف يكون ثقة ثُبْتا وقد رُمي بـالقدر؟ الجواب: مذاهب أهل العلم في رد حديث أهل البدع

أو قبوله محصورة في أربعة مذاهب:
أ- ترك حديثهـم مطلقا.
ب - التفريق بحسب شدة البدعة وخفتها، وفي ذلك يقول ابن رجب: מالبدع الغليظة كالتجهم يرد بها الروايـة مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يُرد روايـة الداعي إليهاء والخفيفة كالإرجاء، (هل يقبل معها الرواية مطلقا، أو يرد عن الداعية؟) على روايتِين، (شرح علل الترمذي (1 / 1 / 1 ( 1 ).
ج - التفريق بـين الداعي إلى بدعته، وغير الداعي، فُيُرَد الأول، ويُقبِل الثانين
وهو منقول عن كثير من أهل الحديث ( الكفاية


## باب السنـة

## مز سنّن الصيام

فـي شهر شهبان

الحملد للنه، والصصلاة والسالام على رسول اللنه وآله

> وصحبه ومن والاه وبعل :

روى الإمام البثخاري يِّ صتحيحه قال : حذثنا مشنلم
 كثير، عن أببي سُلهة، مز أبي هُريزة زضيَ اللنه
 (夫) أو يُوهين، إلا أن يُكون زُجُل كان يُnومُ


Upload by: altawhedmag.com

- اعتبر الإمـام البيخاري وكثير

 وله يعتـبر البـباعة مثله لـا تقوم عليـه من التأويــل ، فانظروا يا يا عبـاد النه إلى فضيلـة الصلـدق، واعتبروا يا أولي الالباباب

وحامد الفقي، رحمهم الله جميعُا. - وعند آخرين يُطلق على سبعة من الرواة، وأضافوا الإمام أحمد لرواة الكتب الستة، ومثاله كتاب (المنتقى
「 ( )، بتحقيق محمد حامد الفقي ) لأبي البركات، مجد الدين عبد السلام بن تيمية. وهذا يعني أنه من النظر إلى قصد مؤلفه، وتحديد المراد به لديه.
ويكفي لصحة الحديث أنه متفق عليه ثالثا:الشرح

- قوله: باب لاَ يُتَقَدُمُ رَمْضَانُ بصَوْم يُوْم وُلَا يَوْمَنِن: أي هذا (باب) يذكر فيه..... الخّ. - قوله: (لا يتقدَمن) بنون التوكيد الثقيلة، ويجوز تخفيفها: لا يتقدم المكلف (رمضنان) (بصوم يوم ولا يومين)، يعدّ منه بقصى الاحتياط لـه؛ فإن صومه مرتبط بـالـرؤيـة، فـلا حـاجـة إلـى التكلف. (إرشاد الساري للقسططلاني (r/ roq) بتصرف).
 ذلك اليوم"، وهذا استثناء منقطع (معناه،)، لكن إذا كان للصائم أيكام معتادة يصومها آخر الشهر تطوعاء، أو كان نذرا أو قضناءً فصادف أخر شعبان، فلا مانع من صيامه إذن؛ لأن ذلـك ليس من جنس الـن الصيام المنـهي عنـه شـرعـا (منـار الـقـاري شـرح مختصر صحيح البخاري (r/ (Yا1). - والمعنى الـعـام: قـال العلماء: معنى الحـيـثـ: لا تستقبلوا رمضنان بصيام على نيـة الاحتياط لرمضان، قال الترمذي بعدما أخرجه: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ فقد كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قـبل دخول
 سمعت ابن المبارك، وقيل لـه: تركت عمرو بن عبيد وتحدثت عن هشام الدستوائتي وفـانـلان، وهـم كانوا في عداده؟ قال: „إن عمرأ كان يدعوه أي: إلى البدعة.
 د-عدم اعتبار البدعة جُرْحاً مسقطاً لحديث الراوي؛ بـا تقوم عليه من الـتاويل، وإنمـا العبرة بالحفظ والإتقـان والصـدق، والسلامة من الفسق والكذب، وعلى هـذا يتنزل مذهب من ذهـب من كبار الأئمة (ومنهم البخاري) (انظر: الكفاية للخطيب) (صن) (وانظر: تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع). فانظروا يا عباد الله إلى فضيلـة الصدق، واعتبروا يا أولِي الألبابِ.

 فائدة: لماذا خرّج البخاري ليحيى بن أبي كثير وسا رواية مع كونه مدلسًا والجواب: ذلك لإمامته وقلة تدليسه بجنب ما روى، لذا كان ممن احتمل الأئمة تدليسه، فخرجوا له في الصحيح، وحملوا روايـته على الاتـصــال، وإن لم
 في جامع التحصنيل، ولخُصه الـصافظ ابن حجر في (طبقات المدلسين ص الجا)، (وينظر: روايات المدلسين

في صحيح البخّاري لعواد الخلف). §- أبو سَلمَة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثققة
 0- أبو هُرَيْرَةِ: الصحابي الجليل، زاويـة الإسلام؛ عبد الرحمن بن صنر الدنر الدوسي رضي الله عذه (وأبو هريرة كنيته). فائدة:
ما معنى رواه الجماعة الـذي استخدمه ابن حجر مع كل رواة هذا الإسناد في التقريب، ويشار إليه بالرمز(ع) يختلف المراد بهذا المصطلح بـر باختلاف إلمصنّفين في علم الحديث في تحديده عددا أو معدوداً: - فعند بعضهم يُطلق الجماعة على روواة الكتب الستة: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومثاله كتاب (تقريب التهذيب) كصا صرح بذلك الحافظ (التقريب صV7).
 وذكروا مالكا ولم يذكروا ابن ماجة، مثل ابن الأثير ( ت7 ا 7هـ ) في كتابه: جامع الأصـول من أحاديث الرسول (1 / YV / Y / بإشبراف عبد المجيد سليم،


## 3 <br> - إن هلاً الديز متين ولن يشادَ <br>  <br> هلـيا قاصـــدا، اقتصــاهُ يِ سُنـة <br> خيرّ مز اجتهاد يِ بلدعة .

ففيها أقوال عديدة، أختار منها ما آفاده الحافظ في الفتح، وذكره الصنعاني في سُبل السلام (1-£/₹) أن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضِان برؤية الـهـلال، والمتقدم على الـهـلال احتـياطا لرمضان مخالف للشرع أمرًا ونهيًا، وقد حاول الخروج على هذا الحكم.
ونـزيـد على هـذا أن مـن مقاصد الشـارع أن يرى العبودية من العبد في اتباعه لشرعه، لا أن يرى منه غلوّا حتى ولو كان المقصد خيرًا، وهو ما قررته نصوص الشريعة، وتظاهرت عليه الأدلة المختلفة، كتلك التي تنهـي عن الغلو، وغيرها التي تدعوا للاتباع، وغلق بـاب البدع والـزيـادة في الدين أو النقص منه.
فلو سُمح للناس أن يتقدموا رمضان بيوم أو يومين لأوشكوا أن يزيدوا في الشريعة، فالعلة الجامعة
لكل هذه الحكِم هي تحقيق العبودية بتحكيم شرعه، واتباع حكهـ.

## مسائل لها صلة بإلحديث

1- فضل شعبان، والحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصيام فيه: اختلف العلماء فيها على, أقوال عديدة، وكل له دليلـه؛ فمن قـائل: تعويضًا عهـا فاتـه من صيام البيض طوال العام لسفره، ومن قائل: تشنجيعا لنسائه من أفطرت منهن في رمضان، ولمُّ تقضي بعد حتى أتى عليها شعبان، ومـن قائل: يستعد بهذا الصيام لصيام رمضان، وغير ذلك من الآقوال وأرجحها ما صرح به صلى الله عليه وسلم بنفسنه حينما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:

| ) التو | شبان 1\&T0 هـ. |
| :---: | :---: |

رمضان لمعنى رمضان اهـ (انظر: فتح الباري - ابن حجر (IYA/\&).
رابِا: م اليستفاد مز الهديث
أولا: مسألة فقهية وهي: النهي عن صيام آخر يومين من شعبان: - دل هذا الحديث على النهي عن صِيام آخر يوم من شعبان المسمى بيوم الشك مطلقا، سواء صاماره وحده، أو مع يوم قبله؛ لحديث الباب، ولقول عمار رضـي الله عنه: ارمن صام اليوم الذي يشك فيه النـاس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليهوسلم، (الترمذي
 لـا أخـرج الطحـاوي عن ابـن عباس يقول: (إني لاعْجَبُ من الذين يُصُومُون قبل رمضان، إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم الهلال فِصُومُوا، وإذا رأيتموه فأفطِّرُوا، فِإن غُمٌ عليكم. فُعُدُوا ثلانين (مشكيل الأثـار) (بنظر: فِيض
الباري على صحيح البخاري (T/ / ع ع) بتصرف). لكن إن كانـت هـذه هـي دلالــة هـذا الحـديث، فهل هذا النهي حكم فقهي مطلق؟ أم أنه مقيَّد بأحوال الصائم؟ والجواب: لا يمكن أن يُقال: إنه نهي مطلق بعد علمنا

بورود أدلة أخرى تخالف هذا النهي، والتي منها: 1- الاستثُناء في الحديث نفسه، فقوله: (إلا رجُل كانَّ يُصُومُ صَوْمُا فَلْيُحْمْهُ)، هذا الاستثُنْاء يصَرف أصل النهي عن التحريم إلى الكراهة. rأكثره أو كله، كها سيأتي بيانه. وبالجمـع بـين هـده السـنـن (الأدلـة) المبيحة وتلك الحاظرة، وإعمالها جميعُا (وهو أوُلى من إهمال أيّي منها) نقول: - إذا تقدم رمخنان بصيام على سبيل الاحتياط لرمضان، فهو المراد من الحديث، وهو نهي تحريم؛
 لِرُؤَيْتِهِ، فمن فن فعل هذا نقد خالف حدود اللهُ. - أن يكون ذلك من رجل اعتاد أن يصوم كمن صصام شعبان كله كها ذكرت، أو رجل يصوم يومنا ويُّا ويُطر يومُا، أو يصوم الاثنـين والخميس، أو رجل عليه نذر، والأمر في هذا واسح، والصيـام لأجل هذا مباح؛ وذلك لما ورد من أدلة تدل على جواز الصوم، وللاستثنّاء الوارد في الحديث وخـلاصة القول: (يختلف حكم صيام هذه الأيام بحسب حال الصائم ونيته) طالما ورد في ذلك سنة صحيحة، وهو ما أفـاده شراح الحديث كها تقدم بيانه. أمْا عن الحكمة من النهي عن الصيام في حديثنا

الصحيحة التي تنهى عن الصوم بعد منتصف شعبان عمومُا؟ أي: في فترة الجواز المفهومة من حديث الباب (من بعد المنتصف وإلى قبل انتهاء

الشهر بيومـين)؛
والجـواب: لقد ورد ني سنن أبـي داود والترمذي وابن ماجه، وغيرهم من كتب السنن ما يدل على النهي عن الصنيام بعد منتصف شعبـان ولفظ الترمذي: „إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، (صحيح سنن الترمذي •هو). وللتوفيق بـين هذه الرّوايات وحديث الشهر نقول:
 اليومـين أو خلالههما، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: پإلا أن يو الفق صوما صومًا كان يصومه أحدكم"، وهـذا ما قـرره الإمـام النووي في شرحه
 استقبـال رمضان بيوم أو بيومـين لمن لم يصـادف الو عادة لـه، أو يصله بما قبله إله، فإن لم يصـادف عادة أو يصله بما قبله فهو حرام، وهو الصحيِح في مذهبـا لـهذا الحديث، والحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره: "إذا انتصف شعبان فلا صيام...الحديث" فإن وصله بـما قبله أو صـادف عادة لـه جاز،. هل الأجـر على قدر المشقة أم على قدر الإخـلاص والمتابعةه؛
المشهور على الألسذة: أن الأجر على قدر المشقة، لكن هـذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل الأجر على قدر الإخلاص والمتابعة، فربما عمل رجل عملا
 وريما عمل رجل عملا أشق، وقد خالف ذلك فهو من الخاسرين، وقد أشـار إلى هذا شيـخ الإسلام








 والمتابععة، وترددُ العُمل بـين اليُسر والمشقة، فالسنـة اختيار الأيسر، أما إذا فرضت المشتية وليس وليس للعبد سعي في استجلابها وتوفيرهـا، فمع إخـلاصه ومتابعته وصبره على المشقة يكون الأجر أعظم، وعظمته على قدر المشقة. والحمد لله رب الغالمين.

قلت: بــا رسـول الـلـه، لــَمَ أرك تصوم فـي شـهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: „ذاك شهر يغفل الناس عنه بـين رجب ورمضان، وهو شـهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحبت أن تُرفع أعمالي


إسناده عبدالقادر الأرناؤوط). Y- بـا هـي السغنة فـي صـيـام شعبان؟ هـل يُصـام بأكمله؟؟
والجـواب: هناك أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله كحديث أبي سلمة أن عائشة حدثته قالت: لم يكن النبي (صلى الله عليه وسلم) يصوم شهرا أكثر من شعبان؛ فإنه كان يصوم شعبان كله. (الجمع بـين الصحيصين)
.( $11 \varepsilon / \varepsilon$ )
وأحاديث تدل على صيامه أغلب شعبـان كحديث أبي سلمة عن عائشة قالت: „ كان رسول الله صله صلى الله عليه وسلم يصنوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول اللا صلى
 رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منَه صياما فيا في

 وللتوفيق بـين هذه الروايات نقول: اختلف العلماء في الجمع بـين هذه الروايات على أقوالـ أرجـي أرجها مـا
 فقال ما مغاده: يُـحمل قول أم المؤمنـين أذه صـا صامه كله أنها أرادت أغلبه، وهو جائز في لغة العـة العرب، وأن الأحـاديـث التي تفيد الكل والألحـاديـث التي رو التي تفيد الأغلب متفقة، وحاصل مذهب هؤلاء أن رواية عائشـة عند مسلم "كـان يصوم شعبان إلا قليـلا" مفسًّرة للروايات التي دلت على صصـام النبي صلى الله عليه وسلم كله، واختاره الحاه الحافظ في الفتح (VrY/乏) ويؤيده روايـه ام المؤمنـين عائشـة في صحيح مسلم: "ولا صام شنهرًا قط منذ قدم المدينة

> غير رمضانه.

ولا تعارض بـين هذه الروايات وبـين حديث الباب „لا تقدموا الشهر بيوم أو يومـين...، الحديث؛ فالنهي في حديث الباب محمول على من تعمد صيـام يوم أو يومين؛ ليحتاط لرمضان، أما من كان متعودُا صوم أيـام من شعبان، فوافق صيـيامه هذين اليومـين، فلا

شتيء في ذلك، وكها سبق بيـانه. سؤال مهم وارد: إن كان حديث الباب والذي ينهى أن يتقدم رمخـان بصسام يوم أو يومـين (وعليه يفيد جواز الصوم قبل اليومـين )، فكيف يوفق بينه وبـين الروايات







 الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في پالكامل، (197/1) من حصيث أبي سعيد مرفوعًا، وفيه أحمد بن محمد بن غالب بن مرداس الباهلي، يُعرف بغلام الخليل، قال ابن عدي: هذا حديث باطل بهذا الإسناد، وبغير هذا الإسناد، وغلام الخليل أحاديثه مناكير لا تُّصصى.
 من صاحبه خيرًاه.
 منصور الديلمي في پمسند الفردوس، من حديث أنس مرفوعُا، وفيه أحمد بن محمد بن غَالب الباهلي: كذابـ البا اهـ.




 الحديث لا يصح: اخرجه ابن حبان في „المجروحين، (£V/Y) من حديث انّس بن مالك مرفوعُا، وفيه نوح بن



 تبين نكارة المتن، ونوح منكر الحديث جذاً.


 من أوهى اسنانيد الشاميين، وعبيد الله بنّ زُحر يروي الموضوعات، وإذا روى عن علي بن بيزيد أتى بالطامات كذا في „المجروحينّه (TY/Y)، وعلي بن يزيد متروك والقاسم بن عبد الرحمن منكر الحديث، وقال أحمد: ما رئي البلاء إلا منه. كذا في ״المجروحينه (YII/Y).
 الله بن الفضل الخراساني أبو الرجاء قال العقيلي: منكر الحديث.

 وrm- هموت الغريب شهادة، إذا احتضر فرهى بيصره عن يمينه وعن يساره فلم ير إلا غريبًا وذكر أهله وولده وتنفس، ثله بكل نُفس يتثنفس يمحو الله ألفي الف سيئة، وتُكتب له الفي الف حسنةه،
 حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي حدثنا مصمد بن عبد الله بن علاقة عن الحكم بن ابان عن وهب بن بن منبه عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه عمرو بن الحصين، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث، وقال أبو زرعه: واهِ واهِ وقال


 الدقاق، أنبانا عبد الله بن محمد بن طالب الدغدادي، حدثنا الحسن بن عبد الرحصن بن خلاد، حدثنّا موسى بن زكريا، حدئنا عمرو بن الحصين، حدثنا محفد بن عبد الله بن علاثة قال: حدثنا أبو سلمة الحمصي مرفوعًا، وفيه عمرو بن الحصين قال ابن أبي حاتم في پالجرح والتعديل، (٪/ (YYQ): سسمع منه أبي وقال: تركت

 وسئل أبو نرعة عنه عندما امتنع من التحديث عنه فقال: ليس هو في موضع يحدث عنه، هو واه الحديثه. قلت: هذه هي أصول مناهـج الجرح والتعديل عند الائمة التي يجب أن يرجع إليها أهل الصنعة، وهذا تأصيل بلا نقله الاومام الذهبي رحمه الله عن الائمة.

 أصل،
 الحديث لا يصح: اخرجه الطبراني في والمعجم الكبير، (1-\&VV) C (YOY/1) من حديث عبد الله بن مسعود
 فقال... الحديث. وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي عن اببيه.
 العمي تُرك حديئه: يحدَث عن أبيه بالطامات، ثم قال: سئل أبو زرعه عن عبد الرحيم بن زيد؟ فقال: صواهِ، ضنعيف الحديث،. اهـ. وتال البخاري: „تركوهه. وقال يحيى: ركذابه. كذا نظله الحافظ الذهبي في „الميزان، (0.r./7.0/r)

ملحوظة: أحاديث شعبان الواهية، لقد خرجناها وحقجناها في الاندا العداد الماضية وعلى سبيل المثال لا الحصر:


 أفاض



الحسنات، الناهـهين عن المُرْمـات.


والجن، والهوى والشهوات، والبدع والشرك ضلَ وخـابَ وخسر، ولم تُقبل منه الحَسنـات، ولم تُمحِ عنه السيئات.
عن عیپاض بن حمار- رضي الله عنه- قال: خطبِ رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنن رِبيعز وجل- أمرَني أن أُعلْمكمُ ما جهِلتم مما عالمني في تومي هذا: كـل مال مال نحلتُه عبادِي حلال، وإني
 فأضلآههم عن دينهم، وحرَمْت عليهُم ما أحلاتُ لـهم، وأمرَتهم أن يُشركوا بي ما لم أُنْلِ بـه سُلطانًا ه. رواه




 فيْ隹

 لكن من حفظَ فِطرتَّه التي فطُرْه اللهه عليها، فاتَّعٌ الأنبياء- عُليهمَ الصلاة والسلامَ وأخرُهـم سيُّ

أمـا بعد: فاتقوا الله تععالى وأطحعُوه؛ فهي خيرُ أعمالكم، وأفضل زادكِم الذي يُحِل بـه ربُكم عليكم مرضاته، ويقيكم عقوبـاته. خير الئطائين التوابورن :
عباد الله: أقِيموا وجوهَكم لُكفَرِات الدنْوب، وسَتر العيوب؛ فمن تقرَب إلي الله تقرّب الله إليه؛ ومن

 عليه وسلم (كلل بني آدم خطـاء، وخيرُ الخطانـينين التوابُونه. رواه الترمذي من حديث أنسپ رضي اللهة عنه-
وعن أبي هريرة- رضني الله عنه- أن النبي صلى
 تُذنبِوا لذهبَ اللها تعالى بكم، ولجاء بقوم يـُنِنبون فيستغفِرِن الله فيغفِرُ لهم". رواه مسلم.
 ويستقيُُ وقد يكنُو، ويتذكرُ وينسَىى، ويعدلِ وقد يظلم؛ وليس بمعصوم إلا الأنبياء- صلى الله وسلم عليهم أجمعينفطر اللهه الفلقو على الإسلام!
 الفِطرة- وهي الإسلام- ، فمن بقِيَ عانيها وقبِل ما جاءَت به الرُسُّل والأنتبياء- عليهم الصـلاة و السَلامـ اهتدُى، وتقبَّل الله منه الحسنات، وتجــاوز لـه عن السيئات، ومن غيّرت فطرتّه الشياطِن من الإنس

رضبي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "امن تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تابَ

الله عليـهن. . رواه مسلم. والله يفِرحُ بتوبة عبده ويُعظُمُ لـه بها أجرًا، قال الله

 والوضوءُ بـإخلاص وإحسان ومُتابعةٍ للنبي صلى الله عليه وسلم منُ المكفِرات، عن أبي هريرة- رضي
 توضًأ العبدُ إلمسلمَ- أو المؤمن- فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرَ إليها بعِينِه مع الماء- أو مع أخر قَطر الماءَ- ، فإذا غسلِ يدِّهِ خرجَ من
 مع الماء- أوِ مع آخر قطر الماء, ، فإذا غسلِ رِجليهـ خرجَت كلِ
 الماء- أُو مع آخر قَطِر الماء، حتى يـخـرُ نقينًا من الذنوب". رواه مسلم
و الترمذِي.

والـصــلاة مسن أعظم
 عُثمانْ- رضبي الله عنه- قال: سمعتُ رسولِ الله صلى اللـه عليه وسلم يقول: „لا يتوضًأِ

يُصـلَّي الـصـلاة، إلا غُفِر لــه مـا بينَه وبـين
 وعن أبي هريرة- رضي الله عنهـه عن النبي صِلى الله عليـه وسلم قال: „الصليواتُ الخمسر، والجمعة إلى الحُمعلة، ورمضانُ إلى رمضنان مُكفِّراتُ لما بينهنَن إذا اجُتُنبَت الكبائر). رواه مسلم والترمذي.
 رأيتُ رسول الله صنلى الله عليه وسـلم توضّا نـيا نـحوْ

 تقَّم من ذنبهه،. رواه البخـاري ومسلم. وعن ابن مسعودٍ- رضبي الله عنهـه عن النبي صلى

## وْكُرْرات الدنوب كثيرة،  

البشر محمد صلى اللهه عليه وِسلم، فذلك هو الذي يقبل الله منه الحسنات، ويُكفُرُ عنه السيئات، قال

 كا المُسلمُ هو الذي يتغفَدُه الله برحمته، فيقبَلُ طاعاتِها
 الآخرة جنَاته.

وُُكْفَراتُ الذنوب كثيرة، وأبوابُ الخيرِات مُفتَحـة،
 صـالحا، وأولُ مُكفِرات الذنوب: توحيد اللـه تعالى بإخلاصِ الإعبادات للربَّ عز وجل-والابـتـعـاد عنَ أنـواع الشرك
 الدارَين، وأمَانُ من كلِّ شرُ عن عُبـادة بن الصـامِتِ رضي الله عنه- قال؛: قال رسولُ الله صلى اللـه عليه وسلـلم: (امن شههد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شَربك لهـ، وأن محمدًا عبدُه ورسولِّه، وأن عيسنى عبدُ الله ورسولـه وكلمته ألقاهـا إلـي مريم وروحُ منه، والجنة حقِ، والنار حقَ أدخلَه الله الجنةُ على مـا كان من العمل،. رواه البخاري ومسلم. وعن أبـي ذرَ- رضـي اللـه عنـه- قـال: قـالٍ رسولُ الله صلى اللّه عليـه وسلم: اقال لي جبريل- عليٍ السلام- : بشِّر أمْتَك: من مات لا يُشُرك بالله شيئًا دخلَ الجنذه.. رواه اليخاري ومسلم. وعن أم هانِئِ رضبي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلىى الله عليه وسلم: (قـول: لا إله إلا اللـ الله لا يـترُك ذنبًا، ولا يُشبـهـها عمل،. رواه الحاكم وضنففه والألبانِيْنِرات الذنوب: التوبة التوبة إلى الله تعالىئ فمن تـابَ من أبي ذنـبٍ تـابَ الله عليه، عن أبي هريرة-

الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بـالله العلي العظيم. عن أبي هريرة- رضني الله عنه- عن النا النبي صلى
 مائة مرّة، حُطَت خطايـاه ولو كانت مثلِ زبَد البحره.
 عنه- قـال: قال رسـول الله صـلى الله عليـه وسطلم: (والصدقة تُطفئُ الخطيئة كما يُطِئُ المـاءُ النارَ،

رواه الترمذي.
ومن المُكفِرات: الإحسانُ إلى الأهل والبنات هال صنلى الله عليه وسلم: "خيرُكم خيرُكم لأهلها، وأــا خـيـرُكـم لأهـــــية. رواه

الترمذي من حديث عائشـة.
 عنها وعن أبيها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: اهـن ابتُّلي من هـذه الــنـات ششيء فأحسنَ إليهنْ، كُنَ لهـ سـترًا من الـنـار". رواهِ البخاري ومسلم. ومثلهن

> الأخوات.

والإحسـانُ إلى الخلق يُعظُمُ الـلـه بـه الأجــور، ويـدفـعُ بـه الشرور.
وهن الُُكفَرات: الإستكثارُ من الحسنات بعد السنُّات وخِّن الخُلقَ، عن مُعاذِ- رضي الله
 "اتَق الله حيثُما كانت، وأتبع السيئة الحسنةِ تمحُها، وخاَلِق الناسُ بخلق حسنْ، رواه التَرمذي. واحـرص- أيـها المسلم- على المـبـادرة على فعلِ الحسِّة التي تتيسُرُ لـك؛ ولا تـحـقِرنٍ من الـخير شيئًا، فإنك لا تـدري فلعل هذه الحسذة اليسيرة
 حديث أبي هريرة- رضي الله عنـه قال: قالِ رسول
 بطريق، وجدَ غُصنُ شوكٍ على الطريق فأخَّرَه فشكَرً
(e) - با äimetl لa de öjatut安
 فقلهل هدّه الحسنئة اليسيرة - هي التّي لتّ

الله عليه وسلم تـال: پتابـعوا بـين الحـِّ والعُمرة؛
 الحديد". روْاه النسائي والترمذي، وقـال: "حديث حسنٌ صحيحَّ. وطلبُ المغفِّةِ من الله تعاللى من مُكفُرات الذنوبِ عن أبي هريرة- رضني الله عنه- عن النبي صلى اللهه عليه وسطلم قال: (أذنـبَبِ عبد ذنبًا، فقال: اللهم اغغِر لي ذنبي، فقال الله تعالى: أذنبَ هبدي ذنبًا، علم أن له ربًا يغفرُ الذنب، ويأخذ بـالذنب، ثم عاد فأذذنبَ، فقال: ربَ اغغِر لي ذنبي، فقال الله تعالى:
 ويأخْذ بـالذنب، ثم عاد فأذنبَ، فقال: ربِ اغفِر لي ذنبي، فقال تعالى: أذنبْ
 يغفِرُ الذنب ويـأَخْـ بـالذنب،


> رواه البخاري ومسلم. وعن بـلالِ بن يسـار بن زيد قال: حدّثني أبي عـن جـذِي أنــهـ سهع رســول اللـه صـلى الله عليه وسلم يقول: (من قال ثثلاث مرّات: أستغفِرُ الله الذي لا إلـه إلا هـو الحـو الحـي القيوم وأتوبُ إليه، غفِر لـه وإن كان قد فـز من الـزَحـفـ"، رواه أبر
 واستغفارُ المُسلم لاخخيه بظهر الغيب اسِجِعُ إجابةُ للداعِي والمدعُوْ له؛ فإنه إذا دعا لأخِيَه المسلم بظهر الغيب قال الملك: آميبِ، ولك بمثلكه.
 سمعتُ رســولَ الله صلى الله عليّهـ وسلم يقول: "إن إبليس قال لربَه- عز وجل- : وعزتك وجلالك لا أبرحُ أُغوي بنـي أدم مـا دامَت الأرواعُ فيهم، فقال
 استغفِروني،. رواه أحمد، وأبـو يعلى الموصِلي، والحاكم؛ وقال: (اصحيحُ الإسناد). ومن المُكفرات: أنواعُ الذكر لله تعالىئ وهي: سبحان

```
شهبان *)
```

Upload by: altawhedmag.com
[الأعراف: 99 [9]
 (
[المائدة: 91]
وقد تكونُ المعصيةُ التي صغُرُت في عينَيك سببًا في شقاوة أبدِيّة، عن ابن عمر- رضي الله عنهـما- عن
 في هِرّة ريطتها فلم تُطعمها ولم تـَعها تأتا تأكل من خشاش الأرض". رواه البخاري ومسلم.

وفي غزوة خيبَر أن نفرًا من الصحـِابـة مـرُوا علـى رجُلـِ فقالوا: فُلانْ شوهِيُّ. فقال صلى الله عليه وسلم: מكلا، إني رأيتّه في النار في بُردة غلّها- أو عباءة- (. رواه مسلم من حديث عُمر- رضّي الله عنه وفي الحديث: إإن الرجُلْ ليتكلمُ بالكلمة من رضوان

 لها بالا يهوي بها في النار ابُعدْ مها بـين المشرقِ والمغرب"، وأخطرُ شيءء غلى الإنسان: الظلمُ والـُعدوان على الناسب، أو منُعهه حقِوقهم، فشُرُ ما في الإنسان هو البُخل بالخير، وأذيّة الذاس بالشرور اللهم أعـزَ الإسـلام وألمسلمـين، اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم وأذلِ الكفرَ والكافريـنِ يـا رب

العالمين

وعن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسِلم: "بينما رجل يمشبي بطريق اشتدّ
 خرجَ، فإذا كلبُ يلهَثِ يأكل الثُرَى من العطشُ، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبُ من العططش مثل الذي

 فقَالوا: يا رسّولَ الله: إن لنا في البها فقال: (پفي كل كبدٍ رطبٍة أجرّ، رواه البذاري

وعن عبدِ اللهبن عمرو -رضي

 وسلم رجِل يُقال له: كركرة-
يـعني: علـى مـتـاعـهـه ،
 علـيـه وســـــم: اهو في الــنـار،. فذهبوا ينظرونِ إليه، فوجَدوا عليه عباءة قد غْلها. رواه البخاري.

 كبيرة؛ الهان لها منز الله طالبًا وكاتبا، والأسلم يجبْ عليه انذ يكون ينا



والـسـالم علـى سيَّـد البشر محمد صلى الله عليّه وسلم،
 عنه- أن ألنبي صلى الله علده وسلم قال: "من صلِّى عليَ صـلاةٍ واحدةُ صلِّى الله عليه بها عشرُ صلوات، وحط عنه بها عشرُ سِيئات، ورفعَهُ الـلـه بـهـا عشـرَ درجـاتات، رواه أحـــد، والنسائي، وابن حبان، والحـاكم، وقال. "صنحيح الإسناده. ومن مُكفِرات الذنوب: المصانبِ التي تُنِّلُ بالُسْلم
 سعيد الخدري- رضي الله عذه- قال: قال رسول الله صلى"
 يُشُاكها إلا كفَر ألله بها منُ خطاياه،. رواه البخاري ومسلم.
ضرورة عدم الاستهانة بصفائر الدذنوبا:
عباد الله: وكما أن مُكْفُرات الذنوب كثيرة، فالأخطارُ عظيمة، والـذنـوبُ لا يُسِتهانُ بها، سـواءُ أكانـانِ صغيرةُ أم كبيرةُ؛ فإن لها من الله طالبًا وكاتبًا، والمسلمُ يجبُ عليه أن يكون بِين الخوفِ والرَججاء، فإن الأمنَ من مكر الله علامة الخذّلان والخّسران،


Upload by: altawhedmag.com


عليهم ولا ندم، فالعاقل ليس عنده وقت يضيعهه؛ لأن اللحظــة التـي تمـر عليــه لا تعــود إلى يوم القيـامة، وفي هذا يقول الحسـن البصري رضني اللــه عنه: يـا ابن أدم، إنمــا أنت أيـام؛ كلما ذههب يوم ذهب بعضك، فالإنسان ليس جسـًا ولا مـالا


 :
[11乏-11r
وقال الحسـن أيضًا: „رأــــت أقوامًا كان أحدهـم
 الوقــت إذا فــات لــم يـعد، أمــا الدرهــم ووالدينـار

فيذهب ويعود.
يقول الوزير ابن هبيرة شيخ ابن الجوزي: والوقت أنفس ها عانيت بحفظله واراه أسهل ما عليك يضضيع وما من يوم يششق فجره إلا ينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهـيد، تزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلبي يوم القـيـامة. [موقوفا على الحسن البصـري، رحمسه اللـه]
 نبـبي بعده، وبعد:




 روهضان ، هن آحل ذلك كانت هن ها الكلمات.




في الوحوده وعند الجهالاء أرخصن ها الـونين. ومهـا يبـين قيمة الوقت وأهميته ساعاعة الاحتضنار




 وشو أغفى قز أنعn| الله على الإنسان، وهو عند
 - الجهعلاء أرخص ها يكَون

> أهــل النار فيهــــا يصرخون قائلــن " [المؤمنـــنـن: لأنهم ضيعوا أوقاتهم

فـي غيــر طاعة رب العالمـين، فلا أسـفـ

[العصــر: حديـثـرسـول الله صلى الله عليه وســلم:
 يُسأل عن أربع: عن شبابه فيمـا أبــلاه، وعـن عمـرهـن فيما أفناه، وعن عمله ماذا صنع به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما
 وقال: حسن صحيح، وحسنه الألباني].

 الشباب هو الوسطبـين ضعف الطفولة وضعف الكهولة، وسن العمل وطلب العلوم، وهو ضيف عابـر، يعقبه ضعف وشــيبة؛ لــــا قالت حفصـة
 أنفسـكم وأنتم شــباب، فإني مـا رأيت العمل إلا في الشبابه. [الوقت للبيلاوي صانـب]. وكان أصحــاب الكهف فتية آمنــوا بربهـه، وِكذا كما في أصحاب موسى عليه السلام، فضلا عن أصحــاب خاتم النبيـين صلى الله عليه وســـلم
 قبــل هرمــك، وصحتك قبل ســقـك ، وغغــــك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك،
 رقم علــى شــرط الشــيخـين، وصححه الألباني].


 امْرئِ أَخْـُرِ أَجَلَهُ حَتُّىً بَلْفَـهُ ستُّينَ سَنَةُهِ
صحيّح
البذا ر
[7を19


مز علامات محبة الله للمبد أن يجعفله ـِ2 شفل يفيد ويعود عليه بخيري الدنيا والآخرة ، فالهاقل من يقلدر نعهة الوققت ويجته هِ شِ شكرها لان أنفاسه معدودة ودقائقه محسوبة.

وفي الحديث: „نعمتان مغبـون فيهما كثيرّ من النّاس: الصحة والفــراغ"، رواه البخاري. فالصحة قد يعقبها مرض، والفــراغ قــد يعقبــه شــغل وعمل، فاغتّن حال الصحة والفـراغ قبـل الحســرة عليهما. ووللوقت سماتة منها أنه :

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- أبي الجانب. } \\
& \text { Y- ب- بطيء الرجوع. } \\
& \text { r- }
\end{aligned}
$$

فالعَبْـرة على الوقت الذي فـــات عبرة قاتلـة، فإن الوقـت ســريع الانقضــاء، أبــي الجاذــبـ بِطيء
 ينشــغل به، إنما ينشــنـل بمـا هو آت؛ لأن الوقت التالي لـهـه واجبات غير الوقـت الفائتـ. [الوقت

صسrا للبيلاوي]. ولــذا قال الصديق رضبي الله عنـهـ: : (إن لله حقًا
 بالنهـار)، وقال عمر رضـي الله عنه: (إني لالكره أن أجد أحدكم ســــهلالا، لا في عمل دنيـا ولا في عمل آخرة.
فالــــي يضيع الوقت إنما يضيع عمره ونفســ، فإضاعــة الوقـت من علامات المقــت ؛ ذلك لأن من


يفيد ويعود عليه بخيري الدنيا والآخرة.
 شكرها لأن أنفاســه معدودة ودقائقه محسوباة، يقـول اللـه سـبـحانه: :





 [الضحـى: [الليل: T [ وقال: (وَألفَجٍْ
"يمدح اللـه كتابـه
العزيز الـــي أنزله على رسـوله محـد وهـو القـرآن، فإنه يهـدي لاقـوم الطـرق وأوضـَح السـبل،. [ابـنـن
 ابَ- الصـلاة وعمـارة
! إضاعة الوقت مز علامات المقت؛ ؛ دلك لان من عالامات محبة الله لالمبد أن يجعله يح شفل يفيد ويعود عايه بغيري الليانيا والاكخرة. فالعاقل من يقدر نعمة الوقت ويجتهـي



隹

وعمارة المساجد تكون بالصلاة فيها، ومدارسة العاـوم الشــرعية، والذكر والدعـاء، وكل ما من من

شانه حياة القلوب والتقرب من رب العالمين. ع- الدعوة إلى الله: التي هـي وظيفـة الانبيـاء والرسـل الذينهم
 وتعالـي: سِوَّ
 والدعوة إلى الله من أشـرف الوظائفـ وأوضِح
 . $1 \cdot \wedge$ •
 ومصابـرة، فهـؤلاء أصحــاب النـي صلـى الله عليه وسـلم ينتشــرون في الآفاق يدعون الناس
 وأبـو أيوب الالنصـاري رضي اللـه عنه يركض فـي القســطنطينية، وعقبة بن عامـر رضي اللـه عنه يلازم مصـر، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يصن إلى أذربيجان في خلافة عثمان رضي الله عنه. ذلك لان أعظم وسيلة للقوز كَي الحياة والأوقات أن يســِ العبد نْفسـهـ لـاعوة العباد لخالقهم ولما فيه نجاتهم في الدنيا وسـعادتهم في الآخرة ، والله أسال أن يبلغنا رمضان وأن يرزّتنا وإياكم حسـن القصـد والعمل ، والحمد لله رب العالمين.
ووالله من وراء القصـ.

## المساجد:

 أولا: طلب العلم الشُرعي، وذلك العلم الذِي يزِيد
 الخير وفي تركه الشر كله، يقول صلى الله عليه
 روواه البخاري.

 الله له طريقًا إلى الجنة،." [رواه مسلم والنـاس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم للطعاموالشراب؛ لأن الطعامو الشرابيحتاجون
 بععدد أنفاسـهـم، كما قال الإمام أحصـ رحمه الله: "أرفع النـاس منزلة عند الله هم العلماء؛ ذلك لالنهـم يعرّفـون النـاس بخالقهـ، فهـم ورثــة الأنبياء الذدين اصطفاهم اللـنَ بأشـــرف مقصـود وأسمى غاية،. قــراءة القــرآن وحفظه والتدبر في آياته، يقول الله

[الإســراء:9]، قــال الحافـظ ابـن كثيـر:

الحـد لله وحده والصناةٍ والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

 عليه وسلم في الصـلاة، ونكهل في هذا العدد بعض الالحكام العامة الملمتفادة من قُراهة النّبي صلى الله عليه وسلم في الفريضل بادلتها






 وَذْهَ بَ الْحْنَفِيُةُ إلِي أَنْهُ إِنْمَا تُسْنُ


 إطّآتّهُهَا (الموسوعة الفقهيَة الكويتية

قـال زيـن الـديـن ابـن نـيم الحنفي:











(r71/ノ
قال علاء الدين الكاساني: وُلَهُهـا - أَي أبو بعل الفأـرّة حنيفة وأبو يوسف - ما رُوي عن النبي أْنَ كان










التفـمبلية.

\section*{$8 y-n+1 \cdot 5$



## باب الفقه

\section*{(imge Atb aing ch

## (imge Atb aing ch <br> 

 <br> }$\square$

$$
.(91 / \sim \hat{V}
$$



ةالحطة

诠 متى أمكن الجيع بين الثلثيلين فهو أولى من آترّ جيع؛ لان الجمع عمل بكا الها الدليلين، أمـا الترجيع فيفيه تركا - لاحلـا

الأول: أن القاعدة في الأصـول أنـه متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من الترجيح؛ لان الجمع عمل بكالٍ الدليلين، أما الترجيح ففيه ترك لأحدهما
الثاني: أن الصناة تنكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وقد تنوعت كثير من أقوالها وأفعالها، كما تقدم، وكها سياني، فيكون تنوع مقدار القراءة من هذا الباب، والله أعلم. (منحه العلام في شرح

بلوغ المرام غبد الله بن صالح الفوزان
فائدة:

العُلماء الذين قالوا باستحباب تطويل الركعة الأولى عن الخانية استثنوا مسألتـين: الالساللـ الاولـىي:" إذا كان الفرق يسيرأ، فلا خَرج مثل قراءة (سباح" في الركعة الأولمي وضالغاشيةه" في الركعة الخانية في يوم الحقمعلة وفي يوم العيد، فإن „الغاشية، آطول، لكن الطول يسير.

صـلاةُ الخـوف ورِدت عنٍ النّبـيٍ عليه الصـلاة












 واحتج الجمهور بحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: اكان النبّي- صـلى الله عليه وسلمـي يقرا
 الكتاب وسورتين، يطوّل في الإولى ويقصٍر في
 العصر بفاتحة الكتآب وسورتـين، وكانِ يطوِّل في الركعة الأولى من صـلاة الصبح ويقصًّر في الثّانية، رواه البخاري ومسلم.
وقد روى أبو داود تعقيب أبي قتادة على روايته هذه بقوله: „فظشنا أنه يريد بذّك أن يدرك الناس الركعة الأولى"، قال ابن حجز: قال الشيخ تقي الدين كان السبـ في ذلك أن الششاط في الأولى يكون آكثر، فناس التِذفيف في الثانية حذرًا من الملر . وعن عطاء بن أبـي ربـا قـال: إنـي لاح الحب أن يطول الإمام الركعفة الاوولى من كل صـلاة ختى يكثر الناس









صالح بن عثيمين 191/ الوتصرف). وقد اختلف العلماء في الإجـابـه عن التعارض الظاهر بين حديث أبي ستيد وحدرث البي أبي قتادة: فنههم من سلك مسلا الترجيِ، فرجِّح حديث أبي

قتادة على حديث أبي سعيد لأمرين: الاول: أنه متفق عليه، وحديث أبي سعيد في مسلم فقط الداني: أن حديث أبي قتادة جاء بصيغة الجزمج وحديث أبي سعيد قال: (حزرنا قيامه)، وفرق بـين الجزم بالشبي وبين حزره وتقديرِه، على أنه قد يقال: إن التقدير بقراءة الآيـات تقدير زمني، لا ـِيزم منه الفعل. وسلك اخـرون مسلك الجمع، وهـو انب الرسول
 هذا أحياناً، وهذا وجيه جدأ لأمرين:
r1 五

> شعبان هro أه

واحتّج من قـال بعدم الكراهة بحديث حذيفة ابن اليمان الذي في "صحيح مسلم،: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة، ثُم بالنساء، ثم آل عمران) فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب بين السور فدل على جوازه.
وثبت ني البخـاري- معلقا-: أن عمر قرأ في الصبح في الركعة الأولى بالكهف، وفي الركعةٍ الثانية بسورة يوسف أو يونس. والثك في الرواية. وحيثما كان اليقين والثك سواء هنا فإن السورتين كلتيهما مـتـقدمـة علـى سـورة الكههف. [شـرح الـزاد للحمد 0 [1/0].
قالٌ: والرأي الذي قال أنـه خــان الأول هو
 التي احتّج بها في باب هذا الرأي.
تيتّ والكلمات، والهروفثا
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما تنكيس الحـروف؛ بمعنـى: أن تكون الكلمة مشتملة
 فيبدؤهـا الإنــــان من
 شك في تحـريمـه، وأن الصـلاة تبطل بهـ؛ لانه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيرًا وأمـا تنكيس الكانمـات؛ أي: يـبدأ بكلمة قبل الأخرى، مثل: أن يقول: الحمد لرب العالمين، الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضًا مصرم بلا شك، لأنه إخراجَ لكالام الله عن الوجة الذي تكلم الله به، وتبطل به الصـلاةُ. وأمـا تنكيس الآيـات أيضُا؛ فهصرم على القول الـراجـع؛ لان ترتيب الآيـات توقيفي، ومعنى توقيفي: أنـه يُتوقتف على مـا ورد بـه الشرع. [الشرح المدتع T/[9]. وللـديث بقية إن شاء الـلـه، والحمد للـه رب


ألمصوه بتكيس قـراءة القرآن


$$
\text { الثانية سورة أسبق } 2 \text { ترتيب }
$$

- المصت مها قرأ

والمالكية والحنابلة - الى كراهـة
.

وأتموا صلاتِهَم قبل أن يُسِلًٌ الإمامُ ثم جلسوا للتشهـد وسلَّموا معه. فالإمامُ في الركعِّ الثِانيةٍ كان وقوفُه أطول مِن


 تناكيس قراءة القرآن في الصـلاة:
المقصود به أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أسبق في ترتيب المصحف مما قرأ في الأولى. ذهـب جـهـور الـفقهاء- الحنفية والمالكية
 كراهة تنكيس السور واستڭثنـى الحنفية

 بـسورة الــاس، فإنـه يـقرأ في الثانية أول سورة البقرة، وذهب الـشـافـعـيـة إلــى أن تنكيس السور خلاف
 الـفـهـيـة الكويتية: [1. $\varepsilon / r v$
 بـان الصحـابــة رضـي الـلـه عنهـه وضنعوا المصحف الإمام- الذي يـكـادون يجمعون عليكه- في عهـن أمير المؤمـنــنـين عثمـان بن
عفان، وضنعوه على هذا الترتيب، فلا ينبغي الخروج على إجماعهم، أو عما يكون كالإجماع منهم؛ لانْهم سلفنا وقدوتنا. [الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين r/rac] وِمـا رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه

 وعلل ابن عابدين ذلك بقوله: لأن ترتيب السور
 لالصغار تسهيلا لضرورة التعليم. [حاشية ابن عابدين: / / 1 [r7V]. قلت: وهذا الكالام غير مسلم لان ترتيب السور في القراءة لا دليل عاليه، والأصح انـهن ليس بواجب.

الحمد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى اللك وسلم ويارك على عبده ورسوله نيبيا محمد وعلى اللهـي وصحبه ومن والاه وبعد، فإن المشتغلين بالعلم الشرعي من أهل السثة والجماعة السائرين على ما كان عليه سلف الأمة هـ أحوج في هذا العصر إلى التّلف والتناصح فيما بينهم، لاسيما وهم قلة قليلة بالنسبة للفرق والأحزاب المنحرفة عما كان عليه سلف الأمة، وقبل أكثر من عشر سنوات وفي أواخر زمن الشيخـين الجليلين：شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله اتجهت فئة قليلة جدا من أهل السنة إلى الاشتغال بالتحذير من بعض الأحزاب المخالفة لما كان

عليه سلف الأمة، وهو عمل محمود ومشكور． ولكن المؤسف أنه بعد وفاة الشيخين اتجه بعض هذه الفئة إلى النُّنُل من بعض إخوانهـ من أهل السنة الداعين إلى التمسكك بما كان عليه سلف الأمة من داخل البلاد وخارجها، وكان من حقهم عليهم أن يقبلوا إحسانهم ويشدوا أزرهم عليه، ويسددوهم فيما حصل منهم من خطا إذا ثبت أنه خطا، ثم لا يشغلون أنفسهم بعمارة مجالسهر بذكرهـ والتحذير منهم، بل ششتظلون بالعلم اطلاعا وتعليما ودعوة، وهذا هو المنهج القويم للصلاح والإصلاح الذي كان عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز إمام أهل السنـة والجماعة في هذا العصر رحصه الله، والمشتغلون بالعلم من أهل السنة في هذا العصر قليلون وهم بحاجة إلى الازدياد لا إلى التناقص وإلى التآلف لا إلى التقاطع． ويقال فيهم مثل ما قال النحويون：（المُصغُر لا يصغَر،＂، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى（01／イ＾）： ，＂وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات

我毛

 التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهـى عن الفرقة والاخختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة؛ كما أن الخارجين عنه هـ أهل الغرقة، هـ وقد كتبت في هذا الموضوع رسالة بعنوان：（رفقاً أهل السينة بأهل السنة، طبعت في عام غ

 نصوص الكتاب والسنة واقوال العلماء المحتقين من

## رفقا أهلا



Upload by：altawhedmag．com

التحفظ من حركة لسانها، حتى يُرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكالمة من
 منها أبعد مما بـين المشرق والمغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول.. إذا وُجد لأحد من أهل السية كالام مجمل وكالام مفصُلْ
وإذا وُجد لأحد من أهل السنة كالام مجمل وكلام مفصُّل فالذي ينبغي إحسان الظن بـه وحمل مجمله على مفصله؛ لقول عمر رضي الله عنه: (nولا تظنتن بكلمة خرجت من أخِّ المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا"، ذكره ابن كثير في تلفسير سورة الحجرات.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (صY\&): اومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله، وصريحه يُقدذُم على كنايتله،. وقال في الصارم المسلول (0/Y/r): (وأَخْذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كالامهم وما تقتضيه أصولهم يجرُ إلى مذاهب قبيحة،، وقال في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (६/£ (£): "فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض وويؤخذ كالامه هاهنا وها هاهنا، وتُعرف ها عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم بهه،.

والذاقدون والمنقودون لا عصمة لهم ولا يسلم أحد منهم من نقص أو خطأ، والبحث عن الكمال مطلوب، لكن لا يُزَهَ فيما دونه من الخير ويُهـهر، فلا يقال: إما كمال وإلا ضياع، أو إما نور تام وإما ظلام، بل يحافظ على النور الناقصر ويُسعىى لزيادته، وإذا لم يحصل سراجان أو أكثر فسراج واحد خير من الظلام. ورحم الله شيخنا الشيخ عبد العزيز بنِ باز الذي وقف حياته للعلم الشرعي تعلماً وعملا وتعليما ودعوة وكان معنيا بتشجيع المشايخ وطلبة العلم على التعليم والدعوة، وقد سمعته يوصي أحد المشايخ بذلك، فاعتذر بعذر لم يرتضضه الشيخ، فقال المال رحمه الله: (العمش ولا العمى"، والمعنى: ما لا يُدرك كله لا يترك بعضنه، وإذا لم يوجد البصر القوي ووُجد بصر ضنعيف وهو العمش فإن العمش خير من العمى، وقد نقد شيخنا رحصه الله بصرٍ في في العشرين من عمره ولكن الله عوضه عنه نوراً في البصيرة اشتهر به عند الخاص والعام وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (• • 1 (M)):

أهل السذة، وقد اشتملت الرسالة بعد التقديم على الموضوعات التالية: نعمهة النطق والبيان، حفظ اللسان منِ الكالام إلا في خير، إلظنّ والتجسُس، الرّفقق وِاللينّ، موقف أهل السيُّة من العالم إذا
 والهجر من بعض أهل السذّة في هذا العصر وطريق السلامة منها، بدعة امتدان الناس بالأشخاص، التحذير من فتنة التجريح والتبديع

من بعض أهل السذة في هذا العصر. ومما يؤسف لهه أنه خصل أخيراً زيادة الطين بلة بتوجيه السهام لبعض أهل السنـة تجريحا وتبديعا، وما تبع ذلك من تهاجر، فتتكرر الأسئلة: ما رأيك في فلان بدُعه فلان؟ وهل أقرأ الكتاب الفالاني لفلان الذي بدُّعه فلان؛ ويقول بـض صنغار الطلبة لامثالهم: ما موقفك من فلان الذي بذّعه فلان؟ ولابد أن يكون لك موقف منه وإلا تركناك!! ويزداد الأمر سوءا أن يحصل شيء دن ذلك في بعض البلاد الأوربية ونحوها التي فيها الطلاب من أهل السنة بضاعتهم مزجاة، وهم بحاجة شديدة إلى تحصيل العلم النافع والسلامة من فتنة التهاجر بسبب التقليد في التجريح، وهذا المنهج شبيه بطريقة الإخوان المسلمبن الذين قال عنها مؤسس حزبِهِم: ا(فدعوتُكم أحقِّ إْن يأتيها الناس ولا تأتي أحداً... إذ هي جماعُ كلٍ خير، وغيرها لا لا
 צrr، طـ دار الشهاب) للشيخ حسن البنا. وقال: اوموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرّقت القلوبَ وبلبلت الأفكار، أن تزنـها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا بـه، وما خالفها فنحن براء منهاب1!) (مجموعة رسايائل حسن


ومن الخير لهؤلاء الطلاب . بدلاُ من الاثشتغال بهذه الفتنة . أن يشتغلوا بقراءة الكتب الابفيدة لأهل السذة لاسيما كتب العلماء المعاصرين "كفتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتتاء، ومؤلفات الشيخ ابن عثيمين وغير ذلك، فإنهم بذلك يحصًالون علما نانفاً، ويسلمون من القيل والقال وأكل لحوم بعض إخوانهم من أهل السنة.
قال ابن القيم في الجواب الكافي (صץ بץ): "ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنـى والسزقة وشرب الخصر وهن النظر المحرم وغير ذلك، ويحعب عليه
 أنا كلما أخطأ إمامُ في اجتهاده في آحاد المسائل


 وهو أرحم الراحمـين، فنعوذ بـاللـه من الـهوري
 من أخطاً فِي اجتهاده . هع صـُة إِمانـه وتوخِّيه لاتباع الحق ـ أهدرناه وبدُعناه، لٍِقل من يسلم من


وذكر ابن الجوزي أن من التجريح ما يكون الباعث عليه الـهوى، قال في كتابه صـيد الخاطر (صتعا الن): מلقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه، ولقد لقيت جماعة من علماء الحديث يـحفظون ويعرفون ولكنهث كانوا يتسامحون بغيبة ويخرجونها مخرج جرح وتعديل... ولقد لقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف ولم يُسمع في مجلسه غيبة......
 تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشغفي، ويُخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع، والله أعلم بـالمقاصده، وإذا كان هذا في زمن ابن الجوزي المتوفى سنة (الـنـ (هـ)

وما قاربه فكيف بأهل القرن الخامس عشر؟؟!

وقد صدر أخيرا رسالة قيمة بعنوان: پالإبانة عن كيفية التعامل مع الخـاف بـين أهل السنـة والجماعة" تألـيف الشيخ محمد بن عبد الله الإمام من اليمن، وقد قرُظها خمسة من مشايخ اليمن، وقد اششتملت على نقول كثيرة عن علماء أهل السنة قديما وحديثاً، ولاسيما شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله، وهي نصيحة الاهل السنة لإحسان التعامل فيما بينهـم.
وأسأل الله عز وجل أن يوفق أهل السنة في كل مكان اللتمسك بالسنة والتآلف فيما بينه والتعاون على البر والتقوىى ونبذ كل ما بكان
 المسلمـين جميعاُ للفقه في الدين والثبات على

"فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يـوجد إلا النور الذي ليس بصناف وإلا بقي الناس في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهي عن نور فيه ظلامة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم
 هذا مقولة بـعض الناس: nالحق كل لا يتجزا
 كله باطل، ومن كان عنده شبيء من الحق يوصى بالإبقاء عليه والسعبي لتحصيل ما ليس عنده من الحق.

## الهجر المإمحور:

والهجر المحمود هو ما يترتب عليه مصـلحة وليس الذي يترتب عليه مفسدة، قال شينِ الإسلام في مجموع الفتاوى (IVY/YA): "ولو كان كلما اختلف

 الههر يختلف باختالاف الهاجرين في قوتهم وضعفهه وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبـه ورجوع العامة عن مثل حاله،، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بـيث الـيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعال، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضنيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر إلى أن قال: إإذا عُرف هذا، خالهجرة الشرعيـة هي من الأعمال التي أمر الله بـها ورسولها، فالطاعة لا بـا با أن تكون خالصـة لله وأن تكون مو افقة لأمره، فتكون خالصـة لله صواباً، فمن هجر لهوى نفسنه أو هجر هـجراً غير مأمور به كان خارجا عن هذال، ومـا أكثر مـا تفعل النفوس مـا تهواه ظانة أنها تفعله طاعة للهه.

وقد ذكر أهل العلم أن العالم إذا أخطا لا يتابَع
 كثير صوابه، ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( (r₹ه/r) بعد كلام سبق: "ومثل هؤلاء إذا لم يـجعلوا ما ابتـدعوه قولا يفارقون بـه جماعة الإسـلام، يو الون عليه ويعادون كان من نوع الخطا، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولهـال وقع فـي مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لـهم مقالات قالوها باجتهاد، وههي تخالف ما ثـا ثـت في الكتاب والسنـة، بـخـلاف من والـى مو افقه وعادي مخالفه وفرق جماعة المسلمـين......

Upload by: altawhedmag.com
 قال معلى بن الغضل: كانوا يعون اللها تعالى ستّة اششهر انَ يبلغهر رمضان.

 اللهم سلمني إلى رمضنان، وسلـ لي

[8: من الحسن بن الربيع، قال: سألت البن الثبارك، قلت: قول النبي صلى ? الله عليه وسلم: nطبِ العلم| فريضة على كل مسلمه؛ قالز :ليس هو الذي يطلبونه، ولكن فريضية
| [إجَّامع بيان العلم].


التّربعلى الصصلاةوالصيام








 خَتَى نُقُولِ لا يُصُومُ، وْمَا رَأَنْتُ رِسُولِ اللهِ




$\cdots$ xiex


Upload by: altawhedmag.com


الحمد لله وحذه، و الصـلاة والسلام على من لا نبـي بعده، وبعد: ما بِزال حدبثنا متصطلا حول الخطوات المتبعة التي تُتخذ لدفع التعارض الظاهري بـين النصوص، فنكرنا الخطوة الأولى: وهي الحمع بـين الأدله، والخطوة الثانية وهي: النسخ وبدأنا الكالام عن الخطوة الثالثة، وهي الترحيح: الذي هو تقوية أحد الدليلـين على الآخر، ولا يكون هذا إلا مع وجود التعارضه ولا يُصـار إليه إلا بعد عدم التمكن هن الحمع بـن الأدلة.

كرجلين، ورجـال (لانـه جمع منكرُر)، فهما لا يفيدان الاستغراق وكذلك لفظ الرجل إذا أريد به معين فإنه لم يستغرق ما يصـلح لهـ؛ إذ لفظ الرجل يصلح اللدلالها على جميع الرجال ولكنه في حالة أن يراد بـه رجل معين لم يستغرقهم جميعا، وبالجملة: اللفظ لا بد أن يصلح اللدلاله على شيء، فإن دل على جميع ذلك الشبيء الذي يصلح للدلالة عليه، فهو الـعام، وإلا

فليس بعام
قولـه : بحسب وضـع واحـد: لـلاحتراز عن اللفظ المشترك (اللذي لها معان متعددة)، أو اللفظ الذي لـه حقيقة ومجاز، كافظط القرء، فإنه ليس بوضن اليّ واحد، بل بأكثر منه، فالقرء الدال على الحيض إنما وضـع
 أخر غير الوضع الأول، بخـالف قولنا: الرجال، فإن

دلالته على جميع ما يصلا لـح لـه بوضتع واحد. قوله : دفعة:أي: دفعة واحدة ومعناه شامل لجميع أفراده في آن واحد، وهذا هو المراد من تقييد العام في التعريغ بـ،نععة، ليخرج المطلق؛ إذ إن المطلق عـام أيضنا، لكن عمومه بدلي(على سبيل التناوب وليس دفعة واحدة ولا يححكم فيه على كل فل فرد ، بل على فرد شانئع في أفرادَه يتناولها علا على سبيال البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة )؛ لذا نجد بعض العلماء يسمى المطلق عامٌا ا قولـه : بـلا حصر: أي : لا حد لـها وبـلـا الـك تخرج أســاء الأعـداد (أربـعـة ، خمسة ، خمببين ، ألف)



1- الترجيح من جهة السند
r- الترجيح من جهة المتن.
ب- الترجيح لامر خـارجي.
§- الترجيح بالدلالة.

فانتهينا -بفضل الله تععالى- من الوجه الأول، وبدأنا البحث في الوجه الثاني: الترجيح من جهة المتن وله طرق، ذكرنا منها أربعة طرق هي: ترجياح النص على النى الظاههر، والظاهر على المؤول، والمينطوق على المفهوم، والمثبت على النافي. ونستأنف البحث: الوجه الخادس هن اوجه الترجيح من جهة المّن : ترجيج الخاص على العام:

أولا: تُعريف العام:
العام في اللغة هو: الشامل.(البحر المحيط IaV) أما في الاصصطلاح فقد عرف العام بتعريفات كثيرة، من أجملها ما عرفهه به الجيزاني - رحمه الله تعالى - بقوله: اسها يستغرق جميع ما يصلاح له، بحسب وضنع واحد، دفعل، بلا حصره٪) (معالم أصول الفقة،
(そ1ヶט
شَح المتريش:

قوله : رما يستغرق جميع ما يصلاح لهه : أي يستغرق جميع الأفراد كقولنا: الرجال، فهو لفظ عام يشمل جميع الرجال، وهذا القيد أخرج ما لا يشمل إلا فردُ واحـدا؛ كالعلم (محده , خاطهة ، عبدالله) وأخرع الـنكرة، كقولنا: رجـل؛ لانــه يصـلـا لكل واحد من رجال الدنيا، لكنه لا يستغفر جميع الرجال وكذلك التثنية، والجمع:

## 

ولعل المثال الاتتي يبين هذه الفروق : في قوله تعالى: (فتحرير رقبة) لِّظ (رقبة) عـام لانـه لم يحدد رقبة بعينها، لكنه عورم بدلي( أي بالتناوب )، بمعنى أنه إذا أعتق أي رقبة طويلة ام قصيرة، سوداء أم أم بيضاء
أو غير ذلل ثقد جاء بالحكم، ولا يجب عليه غيرها ألـا أهـا الـعموم في قوله
 المشـركـــين) فـــا يمكن حصـره فـي فــرد واحـ بحيث لـو أتـى بـه نِّن الالأمر، كمـا فـي كـي عنق الرقبه، بل يلزمنه قتل جميع المشركين(أي: تتبع جميع الأفــراد الداخلة تحت اللفظ العام ) .(انظر : المطلق والثقيد لحمد بن حمدي الـصــاعدي صن الـو
[(1\&.
ثانئّا: تعريف الخاص:
هو كل لفظ وُضـع لُعنُّى واحد على الانتفراد (أو ما دل على معين محصنور والخاص بــلاف العام، وهو ما دل على ما وُضع له دلالـة أخص من دلالة ما هو
أعم منـه.

فالخاص لا يتناول سوى واحد كزيد مثالا، أو يتناول
 أو مـائـة؛ لأنـه خـاص بهـا بـا الـعدد. ومنه النكرة في سياق الإثبات، كقولب رأيت رجلا في البيت، فإنه وإن كان صـالحا لكل رجل، إلا أنه عملئا لا يصدق إلا بفرد.واحد يخنا به، لانـه بمعنى رأيت رجلا واحدا (انظر

 [فائدة: ما الذارق بـين العووم في المطلق والعام؟ وهل هناك وجه شبه بينهوها اللذي عليه المحققون ان العدوم يقع على قسمهين :
 في ثبوت الحكم لكل فرد هن الأفراد الداخلة تصا تصت
 عن ظاهره إلا بورود دليل يدل على هذا ، وأما أوجه الاختتلاف بينهها فتبدوا فيما يلي

 مـا يـصـــح لــه دنعة واحـدة(يــــــــــــرق كل
 أمـا المططلو فيستغرق واحـدا من الكل (واحد مــن الأفــــــراد فقط بالتناوب).
 المطلقَ، وسُهـي المطلقِ عامَاً بسبب أن موارده غير منحصرة.. ما معنى ذللك؟ المثال يبين المقصود:
 المشركين)، وعموم المطلق يتعلق بالصفات (فتحرير رقبة). يخرج المكلف بالمطلق عن عهدة التكايف بفعل أي فرد من الالفراد التي ينطبق عليها مدلول اللفظا المطلق. بينما في العام لا يكون مستثالا إلا إذا فعل جميع الاني الآفراد التي يشحلها اللفظ العام. في التسهية حيث يسمى العام: عموم الشمول(يدل العـي على الشمول المستغرق لجنسه)، بينما يسهى المطلق المق عموم البدل أو الصلاحية (يدل على الشيوع المنتشر

في جنسه).

وأبـي الطيب والبويطي، ونقله الآمدي عن أكثر العلماء، ونقله الفخر الرازي عن الفقهاء．（انظر شرح
 r－أسماء الأجناس：وهو كالناس والحيوان، والماء، والتراب لفظ الواحد：كالسارق والسارقه، والزاني والزانيانية． الڭسم الخاني من اللفاظ العموم ما اضضيف من هذه الالنواع الثلاثة（والسابق ذكرها وهـي ألفـاظ الجـموع، وأسـماء الأجناس، والما والمفرد المحلى بالاللف والــلام）إلـى معرفه، مثل عبيد زيد （جمع منكر مضاف إلى معرفة）، مـال عمرو（اسم جنس مضاف إلى معرفة）، السارق، والزانية（مفرد محلى بالالف واللام）． الیّس الثالث：أدوات الشرط كـ（من）للعاقل، كقوله
 （ما）لغير العاقل، كقولهـ تـعـالى：

．（97
（أي）فـــي الجميع （اللعاقًل وغْير العاقلل）
 asyoil 家
（النساء：VA）، وقوله صلى اللها عليه وسشلم في الحديث الـذي روته عأيشة رضبي الله عنها： رأيمــ اهـــرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل＂（صحيح سنان أبي داود وغيره）． الیسم الرابع：كل، وجميع، وقاطبة، وعامة وكافة


 وتوله صلى الله عليه وسلم ：（وبعثت إلى النى الناس عامّة）ومثال قاطبة ：（أجمع العلماء قاطبة）． الییسم الخـاهس：النكرة في سياق النفي والذهي
荢 （شبئّا）في قوله تعالى ：（وُاغْبُوا اللهُ وُلا تشُركوا به شُنئًا）، ومثال الشرط كلفظ نعمة في قوله تعألى：

 （مع ملاحظة أن النكرة في سـياق النفي من صني
 （1－1）．（النكرة في سياق النفي، أو في سياق الشرط （من إله غير الله）، أو في سياق النهي تفيد العموم （ولاتطع منهـ آثهما أو كفورا ） فـالحـاصـل أن الخـاص يـقابل الـعـام فيؤخـذ حده （تعريفه ）من تعريف العام． ثالثا：اللفاظ العموم أنكر بعضههم أن للعووم صيغا تخصنه، وهذا ليس بصحيح، بل هو حادث بـعد الـقـرون الثلاثة الأولـــــــ، ومــذهـــبـ جمهور الأصوليـين أن للعموم صيغا وألفاظا تخصنه، وذهب بعض الـعـــــمـاء إلـــى نفي ذلـك، قـال الشوكاني： ذهـبـ الجـهـهور إلـى أن العموم لـه صيغة موضوعة لـه حقيقة．．
 الشوكاني（ت الشم
 والتوسع فيه ينظر：（معالم أصول الفقه صـ

الأول：الاسم المعرف بالآلف واللام لغير العهد（لأن المعرف بلام العهج ليس عامًا، وإنما يدل على ذات الات معينة، مثل：رأيت كتابا في النحو ،فأحبيت هذا الكتاب ）ومثال الالّلف والـلام لغير العهـ ：الكتاب نعم الجليس ، وهو ثلاثة أنواع： 1－ألفاظ الجموع：كالمسلمين، والشثركرين والذين
 العهدية، وكونه من صیغ العموم، هو مذهب الشافعي وأحمد وابن برهان

قال: لا يُخْمس الحديث، وذهب البخاري إلى أنه لا


(Y乏Y/YM
وذكر النووي أن مهن قال للقاتل السلب: الشافعي ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحـــروب... قـالـوا: وهـذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار عن حكم الشارع فلا يتوقف على قول أحـد... ثـم حكى قول المعارضين، وان القاتل
لا لا يستـتــق بمجرد
القتل سلب القتيل، بل هـو لجميع الغانمـين كسـائر الـغنـيـمـه، إلا أن يـقول الأمـير قبل الــــتـال: مــال الان قتل قتــــا فلـه سلـهـ، حـــــــوا الحـديـث على هـذا، وجعلوا هذا إطلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفتوى وإخبار عـام. وهـذا الـذي قالوه ضنيف (شرح النووي على مسلم
(09-01 / Ir (تV7).
(فائدة مههة: سنالحظ في غالب الآمثلة المضروبة في أبـواب أصول الفقه المختلفة كالترجيح الذي نتكلم فيه الآن، أن العلماء لم يتفقوا على وجه واحد في المسألة المطروحـة؛ لان هـذه مسألة اجتهادية تختلف باختّاف النظر إلى الأدله، فإذا قال البعض بالجمع نجد من يقول عن نفس المثال بالنسخ أو الترجيح، لذا يجد الباحث اششد الصعوبة في ان يقف على أمثلة بِيمع على توجيهها على

وجه واحد اههل العلم قاطبة).
وللحديث بئيه، والحمد لـله برب
القالمين.
, الإستفهاام كلفظ (إله ) في قوله تعالى : (مُنْ إلهَ غَيرٌ الله يُّاتيكم) أماُ النكرة في سياق الأمر ففيها خلاف بين العلماء، فهنهم من قـال: تفيد العموم مثل النكرة في سياق اللفي، ومنهم من قـال: لا تفيد العموم، وهـو رأيا
 يقولون: إنه لا يفيد العموم؛ لأنه مطلق، والمطلق ليس بعام - كها سبق-) (انظر روضة الذاظر ب/ ال- 10).

وهذا مذهب جمهور الأصوليين من المذاهب الڭلاثة، وعند الحنفية أنهها سواء، وهو الاو روايـة عن الإمام





 وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الـذي رواه أبـو قـتـادة رضـي الله
 قتـيلا لهه عليه بينة فله
 فــالآيــة تــــــين أن ما أخـذتـم هـن مـالِ الكفار قهرًا بحق، قليلا كان أو

 وخصنوص الحديث في السُلبَ هل يُـْمْ ام ام لاء فقدم الشافني الحديث وخصّ به الآيـه، فقال: كل شيء من الغنيمة يُخْمُس إلا السلب، فإنه لا يُـْفَس، وهو قول أحمد بن حنبل والأوزاعي والليث وأبي إسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، وذكر ابن خويزمنداد عن مالك
 كها فعل عمر في سلب البراء بن مالك، وإن شاء لم
 ويُخْمس، وهو قول ابن عباس رضني الله عنهما؛ فحجه سن قال: إن السلب يُخْس عموم الآية، ومن

> كثيرُا، فإن تقسيمه يكون كها بالآية،


[^1]Upload by: altawhedmag.com


:


أبي الإسلام لا أب لي سواه
إذا افتختروا بقيس أو تميّ
9- القرآن يِربي المسلم على الآداب الإسلامية المباركة كآداب بر الوالدين، وآداب النظر، وآداب الاستئذان، وآداب الحكم:



 : النور
[ $r$ r $-r$.



العدد Olr السنة الثالثة والاربعون


Upload by: altawhedmag.com

العظيم：و⿹勹⿰丿丿人 بل أمرنا أن ندعوه خوها من عذابه وطمعا في
范


وعلى تربية هذه العاطفة الربانية بُنيت بعضن


］ 9 を： كها بُني كثير من المعاملات الإسلامية عليها كالنصحتفي البيع والشبراء، ورعاية اليتيم، وحسن معاملة الزوجة، والعدل بين الإولاد، فِكل من خِاف ربه كان إنسانا فاضلا وعادلا في سلوكه ومعاملاتها، ومن لم يستح من ربه يفعل ما يشاءُ بَلا ضنابطو ولا وازع، له قلب كالحجارة أو أشد قسوة．
（ب）الخشوع：معناه التذلل والشعور والعبودية لله، وهو ثمرة الخوف． وتد ورد الحض على الخششوع عند ذكر الله وقراءة القرآن في قوله تعالىي：


现

 （ج）المحبة：فطر الإنسان منذ طفولته على الميل إلى أن يُحب ويكون محبوباً، وقد ورد الحب في القرآن في عدة أيات، والحب في الأصل－كها هو معروف بـين الناس－تعلق المحب بالمحبوب، وتتبع آثاره، ودوام تذكره، وحضنور القاب معال، وعمل مـا يرضيه ويحقق سنروره، قال تعالى：
 أَ أَحِّ قال ابن كثير：＂ولحبهم لله وتمام معرفتهمٍ به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون بـه شيئا، بل يعبدونها وحده، ويتوكلون عليه، ويلجئون إليه في




［ YV ：النور：
 ：آل ［ 109 وقال تعالى：وإِّ
 ， ．ا－القران يربي المؤمن على الزهد في الدنير الديا، والرعبه في الآخرق، والبذل في إعزاز دين الله عز وجل： قال تعالي：وآَ


． فمهمها زهد العبد في الدذيا وعرف حقارتها، وعرف الآخرة وخطرها؛ فإنه يبادرِ ببذل نفسه ومالها رغبةٍ في بي رضا الله عز وجل والفوز بِنته، وقال تعالى
 تِ تِ
 ＜o．．
 ＊

> [التوبـ: ^r].
 ＊く院 ． وقد كانت مواقف الصحابة رضي الله عنهم في البذل والتضحية على أعلى مستوى المن الحلالـة والعظمة؛ لارتفاع رتبتهم في الزهد في الدني واليقين بالآخرة، والصدق مع الله عز وجلّ． ال1－القوأن يربي في المسلم العواطف الرباذية الوجدانية： يقول الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي مـا ملخصيه： ＂يعتمد الترغيب والترهيب القرآني والنبوي على الـي إثارة الانفعالات، وتربية العواطف الريانيـ، وهذه التربية الوجدانيـة مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية：
ا－1
 ومدح عباده الذين يخافون منه، ووعدهم بـالثواب

وقوته، مما يـعوه إلى العودة إلى المعاصبي.


 وكل من اليأس والـغرور يؤدي- إذا تماهى بصناصبه- إلى الكفر أو الفسنوق ورالطغيان، كما ـُـفهم من الآيـات السـابقة.
 أَّ ولو استحمع الإنسان في ذهنـه صنفة من صنفات
 وقع في شبيء من الإنراط أو التفريط في الو
 رحمته، وإرادته المطلقة ينبغي ألا تنسينا حكمته وهكذا ״ [المصدر السابّت


侯 سَ
 [الأعراف:
[ [17V
الق القرآن المؤمن على المحبة الشديدة لله عز وجل التي تدفعه اللبنل في سنيل اللـه وألا يعز شيئنا على الله عز

 و وقال تعالـى:
[ 0 \&
وحب المؤمن لله عز وحل يـجعله يبنّل الغالي و الرخيصن، و النفس و النففيس للبه عز وجل؛ فلا يعز
 ح حن



 ولا يكون ذلك حتى يكون الينّل والتضنـيـة لإعلاء رايـة اللله وإعزاز دينه



فـجعل اللهَ اتـباع رسولـه الذي بـلِّغ أوامره من شروط مصنته. كما ووصف اللله الذين يصنهم اللها وــحبونـه بقوله:



. 0 \& وإذا تتبعنا حياة الرسول صنلى الله عليه وسلم


 وإن من أهم العو امل التي تؤدي إلى محبـة الله: الشعور بغضلاه، والتعرفت على انِعَمه، وإلمى مـا
 مناجاتاه، وقراءة كلامه، وتأمل آثار رحمته... إلخ. (د) الرجاء: الطمع فـي رحمة اللله، و الأمل في ثوابـه وحزيل الأجر عندها وقد دالفعا إلى الـجهاد وطلب الموت في سيليل اللـه. فكان الصنصابي والثِاهد يقول: (دن
 الُحنَّ إلا أن أقاتلّ فاقتل
 على الأعداء يُستشتهد، وغرس الها الرجاء في نفوس الناشئة يُنـنى على الإيمان
 ونعيهها، وربطها بضهرورة التقيا بأوانر اللـو الله،

 [(YTY:YロQu)
وخْ و -
 الانغفعالات والعو اطف والموازنة بينها. فلا بيـوز أن يطغنى الخون على الالى الأمن والرجاء فيقنط المذنب من عفو اللله ورحمته، وقد نـهى اللله عن


. كذلك لا يننغني أن يطغى الفرح بزوال الشدة


## 

## 

تطلــون مصططلـح پأهــل الحديـثه، علــى المدرســة
 أدخلـــوا في الاعتقــاد من مصنطلـــــات وأفكار غريبة عن المنهج الإســلامي؛ ولذلك اشتد النكير عليهم من علماء الســنة، وهم أنفسهمـ أي: علما ألماء الكلام- كان يطلق عليهم »ا(اهل الرأيه؛؛ لانههم يقدمون آراءهـم على الكتاب والســـنة، ويعطون عقولـهم سلطة الحكم على الـى النصوص الشـرعية، وهؤلاء فــي الحقيقة هـم أعداء السنن، كما جاء وصفهه عن عمر- رضبي الله عنه-ه. هــل هنــاك فرق بــين مصططــح پأهل السـنـة)، و اأهلـ

الحدیث٪؟
إن كثيرًا من الأئمة كثيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللـه تعالى-وغيره من العلماء قبله وبعده، يذكرون أهــل الحديـث وأهل الســنـة؛ مبينــين اعتقادهم، ولا

يفرقون بـين المصطلحين. فهذذا الإمام الصابوني-رحمها الله تعالى_-يقول في عقيدته: ״إن أصحاب الحديث المتمسـكين بالكتاب والسنة- حفظ الله أحياءهم، ورحم الله أمواتهم يشــهـدون لله تعالــى بالوحدانية وللرسـول صلى اللله عليه وسلم بالرسالـة والنبوة...)، إلى أن يقول: "وقد أعاذ اللها أهل الســـنة من التحريف والتكييف

 أنههـا يترادفـان ولاســيما إذا ذـكـرا فــي كتب الاعتقــاد؛ لأن اعتقادهمـا واحــد، وهــو ما جاء في الحديث والســـة،

وهما بمعنى واحد. وشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا- رحمـه الله تعالىـ الـي الســلـ
 اههل الحديث والسـنـة والجماعــة. فيقرن
 وأهــل الحديـث
 (ـ)




الحمد لله وحده والصـلاة والنسلام على من لا نبي بـعده، وبعد: بدانــا في الحلقة الماضية في الحديث عن تعريفات اووليــة لمصطلحات العقيدة الاســلامية ، ونكمل في هذه الحلقة الحديث عن ذلك.

الحديـث في اللغة: ضـد القديم، ويســتعمل في كثير



خَلْقي أو خُلقِي. تصريض ,انهل الهديث!

نســتطيع أن نُعـرف أهـــل الحديـث بأنهـــم الذيـن سـلكوا طريـق الصـالحــين، واتبعوا آثار الســلف
 النبـي صلى اللإه عليه وســلم جمعُا وحفظا وروا واية وفههنـا، وعمـــالٌ في الظاهر والباطـنـ، فكانوا بذلك ألزمٍ النـاس لسـنـن النبي صلى اللـه عليـه وســـلم لا يقدًّمون بـين يديه، ولا يرثقون صوتهم فوق صوته صـلـى الـــه عليــهـه وســـلم لا بتقــديم رأي أو هوى،
 الأحوال

 متقـن، وخطيب مُحْسـن، وهم الجمهـهور العظيم،
 وهديهــم مـن الكتــاب والســـنـة وطريـق النقـلـ،



أزمانهـم ولذلك يمكنني أن أقول بأن: أهل الحديـث يلتقون على عقيدة واحدة وإن تباعدت

بهم الديار؛ وذلب لاتحاد هصــدر التلقـي عند هؤلاء.
وكان المتقدمـون

Upload by: altawhedmag.com

المنصــورةهة- كهـا قــال أبو عبــد الله الحاكــمــ بعد أن ذكر قول الإمام أحمد في الطائفة المنصورة السابق- : فلقد أحسـن أحمد ابن حنبل في تفســير هذا الخبر أن الطائفـة المنصورة التـي يُرفع الخـذلان عنهم إلى قيام الســاعة، هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصـالحين، واتبعوا آثار السلف الماضين، ودفعوا أهل البدع والمخالفين بســنت رســول
 وأهــل الحديث بهذا المعنى هـم أهل الســــة. ولهذا قال


 فأهل الحديث في تفسير السلف للطائفة المنصورة: هـ أهل الســنة والجماعة، فهـ الطائفـة المنصورة؛ ولـهذا نرى كثيرًا من أهل العلم يطلق اسم الطائفة الثنصورة على أهل السنة والجماعة.

 وهذا اللقب من أشنع الالالقاب التي نبزهـ بها مخالفوهم في بـاب الأســماء والصفات- مـن الـجهمية- والمعتزلة،

 صلى الله عليه وســـلم- من غير تعطيل و ولا تأويل، ولا
 بد من تأويـل النصوص الواردة في باب الصفات؛ لأن
 عـدوا كل مسن أثــــت للـه مــا أثبتته النصــوص من غير تأويل، مشبها.
فأمـا الجهميــة: فإن مسن أهـم وأقدم مـا وصـل إلينا من النصــوص التي تشــير إلــى نبزهـم أهل الســـنـة والأثر

 دعواهــم على أهــل الجماعة وما أولعــوا بـه من الكذب
أنهم مشبهة......

ومــا أورده الإمـام أحمد بن حنبل فـي كتابه القيم:

 وصغ الله بشيء هما وصف به نـفسـه في كتابه، أو حدثه عنه رســول الله- صـلــى الله عليه وســلمـــ كان كافئرا وكان من المشبهةهة.
وكذلك قــول أبـي حاتم (ت (هYMA): "وعلامة
الجهمية تســميتهم
أهل السذة مشبهةة.
 و أو -

 - .

ويجعلهها شيئًا واحدًا.

(1) أصل إطلاق هذا اللقب: هذا اللقب مســتفاد من تــول المصنـفـى صـلى الله عليهـ
 عنـه- : رلا تزال طائفة من أمتـي ظاهرين حتى يأتيهم
 ومــا رواه معاويــة بــن قرة، عـن أبيه: „لا تــزال طالـائفة مـن أمتي منصوريـن، لا يضرهم من خذلهم حتى تقو تقوم

الساعة، [سنّن ابن ماجه ح(7) وصحصه الألباني]. هــذا هو المراد بهذا اللقب، وهذا هو أصل إطلاقه، أنـنا نقول „الطائفة المنصورةة. (ب) هن المرادون بهذا اللقب؟ وممـا تجـدر الإثـــارة والتّنبيـه عليـه هـنـا، أن لقـب (الطائفــة المنصــورة) يفســره أهــل العلــم من الســلف بأنهـم هـم أصحاب الحديث. لقد بـين الســلف (رحمهم اللـه) المـراد بـهذا اللقب. فقال عبـد الله بــن المبارك- رحمـهه اللـه تـعالــى- : هم عندي أصحاب الحديث. وتـال يزيد بن هارون: إن لــــــيكونوا أصحاب الحديث فــا أدري من هـم؟! يعنـي: (الطائفة المنصورةء الواردة

في حديث: لا تزال طائفة من أمتي منصورين،. وقال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. وقال الإمام

 حجر: سنده صحيح، وقال الإمام البذاري- رحمه الله تعالى- : وهم أهل العلم. وروى الخطيـب البغدادي عذه بســـده أنه قال- يعني:
 أهل الحديث من أهل العلم وولا شك. وقال أحمد بن سنان: هم أهل العلم وأصصان الآلثار. هــذه كلمات في المراد بهذه الطائفة المنصورة أو أو بلقب الطائفة المنصورة،، وقد بينا المراد بأهلٍ الحديث: وهم الذين يروونه روايةُ ودراية، علمُّا وعملا واتِّاعِاءِا تفصيل الةaول
ـــــنـ العلمـاء المــراد بالطائفــة المنصــورة بأنهم هم أهــل الحديــث؛ ولذلك أقول

 والظهور لماذاء لنصرتهم سنة رســول اللــه صـلــى اللــه عليه وســـم وععملهم بها، وذبّهم عنها، فهم أولى الناس حقيقــة بـأن يُطلـق عليهـم هـــا اللقبأي: لقـب „الطائفـة

ومعلـوم أن أهـلـ الســـة والجماعــة يثبتـون للـهـ عـز وجل- ما أثبته لنفسـهـ

 فَوْقَهـمه ، ومسن أثبت ذلك عنـ الجوِيني يعد مشبِّها.
ومن خلال هـذا العرض لهـه
النمـاذج مـن أقـوال الجهويــة
والمعتزلـــة والأشــاعرة التــي وصمــوا فيهــا أهل
 الصفــات التـي وصـف الله بهـا نفســه أو وصفه بها رســولهـ- صالـى اللـه عليـه وســلم- تثـــبـيها، وكل من إثبات مشبها


 لنفسه من الصفات مع قطعهم بنفي المثابهة والمماثلة بــين صغاته وصغات المخلوقـات، فهـم يصفون الله بـما وصف بـه نفســه أو وصففه بـه رسـوله من غير تصريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل.

 لو قيل يد كيد، وســمع كســمع"، أما إذا قيل: يد وسمع تليق بعظلم الباري وجالاله من غير مشــابهة أو مماثلة
 ذلك تشبيهُا. وأهل الســنـة والجماعة من أشــد الناس مقتًا للمشبهـة والتشبيه لما قام في قلوبهم من جلالد الخالق وعظمتها، مــع إثباتهـم مـا ورد من صفـــات الجـالال و الكمـال للـه تعالى و التي ثبتت الله- عز وجل- ومن هنا يقول نـعيم
 فقـد كفر، ومن أنكر ما وصف هـ الله به نفســه؛ فقد كفر، فليس في ما وصفه الله به نفسه ورسوله تشبيـهـ؛ لأن

الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صناتها. وقال إسحاق بن راهويها: (امن وصف الله فشبه صضفاته

بصفات أحد من خلق الله؛ فهو كافر بـالله العظيم.

 ســـق ذكرنا بعضنه؛ فكيف يقال بعد ذلك: أنههم مشبهة؛

بل التشبيه بنفاة الصغات ومؤوليها أشبها.

 والأصم والأبكم الذي لا يسـمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلــق ، وقالـت الجهمية: هو كذلك لا يتكلم، ولا يبصر

أهــل السنة والجهاعــة يثبتون للّه - عز وجـل - ما أثبته لنفسشه مز الفوقية"


وأهـا المعتززلــة: فهـم ورثة الجهمية الذين ورثـــوا عنهـم القول بنفي الصفـات، ونبـز من أثبتها بالتشــبيه؛ فهذا أبو موسى المردار (ت (ت) والــذي يـد من علماء المعتزلة ووقدميهـم ينقـل عنه الخياطـ (ت بعـد + •بهـهـ) أنــه: :كان

 والششبة عنده كافر.... ومعلــوْ أن مـن أصول مذهب أهل الســنـة إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة.

 قـال: „وإذا كانت اللفظة تسـتـعمل عالـى هذه الجهات،
 الاستواء لله- عز وجل- على عرشه.
 المعتزلـة ينســبـون التشــيـيه إلى الإمام أحمد بن حنبل،
 قــال: وهذذا خطا منهـ فإنهـم منزهون في اعتقادهم عن التشبه والتعطيل..
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: هأن جل المعتزلة تدخل
 والثـوري (ت الهاهـ) وأصحابـه، والأوزاءي (تاها اهـ) وأصحاباه، والثـافعي (ت \& \&
 وأبي عبي (YY६) وغيرهم في قسم المشبـهة). بـل ذهب بعضهه إلـى أبعد من ذلك: افرهـى الأنبياء




 قال: "nينزلَ ربنا ......
وأمـا الأشــاعرة: فإنهم لــا كانوا لا يثـبتــون إلا بعضن الصفات، ويؤولون البعض الآخر، فقد نبذوا من يثبت
 صلى الله عليه وسلمـ - بالتشبيه،). يقول الجويني (ڭVAهـ): "وا اعلموا أن مذهب أهل الحق


ويتنزه عن الاختصاص بجهة.

بجهة فوقه.

الله عنهما - فقد أبغض عليّا؛ لأنـه لا ولاء لعلـي إلا بالبـراءة منهمـا، ثم جعلـوا كلا كلـ مـن أحـب أبـا بكـر وعمر ناصنئا
ويبرز صـاحب كتـاب „الزيذة، وجهُ أخـر لإطـلاق لقـب "ناصبـي" فيقـول: "وروت الشــيعة في قراءتهـــم أن جعفر
بـن محمدا رضِي اللـه عنه- قرأ الآية فـي: رألْم
 وقالوا: إذا فرَغت من إكمال الشريعة فانصب لهم عليًا
 نصب النبي- صلىى الله عليه وسـلمــ عليًا وأشار إليها
 عاداه، وانصر من نصره، واخخذل من خذله، فهمن نازعهـ


 وعـاداه وترك نصرتـه وصـار مع عدوه حربُا عليه، فهو

مناصب لأنه ناصب النبي- صلى الله عليه وسلمه"،

 والرافضــة لا تــرى ذلــك وإنما تذهب إلــى أن الأئمة قد

نص عليهم. وسـواء إن كان وجه التســيـية هذا أو ذاك، فإنه لا يقع علـى أهــل الســنـة؛ لأنهم يعتقـدون مــوالاة وحب أهل البيـت، وجميع أصحاب رســول اللـهـه صلى اللـه عليه وســلم، ورضي الله عنهــمـ و ولا يناصبـــون أحدًا منهـم العـداء كمــا قال الإمــام الطحاوي فُـي عقيدته: ونـحب أصحاب رسـول الله- صلى الله عليه وسلم- ولا نغفرط فــي حب أحد منهم، ولا نتتبرأ مـن أحد منهم، ونبغض مسن يبغضنهـ، وبغير الخيـر يذكرهـــم، ولا نذكرهم إلا بـخيـر، وحـب الدين وإيمـان وإحسـان، وبغضنهم كفر ونفاق وطغيان، فقومُ هذا اعتقادهم في أصحاب رسـول الله صـلى الله
 يرمـوا بالنصـبـ ومعــادة أهـلـل البيت!! بل الالشـبـه أن أن
 الرافضة هـم الذين ناصبوا أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وســلم العداء، بــل وقالوا بكفرهم وارتدادهـم بعـد وفــاة النبي صلـى اللـه عليه وســلم عــدا قلة منهم تُعد على الأصابـع، هـم الذين نَجْوْا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ألسنة هؤلاء الرافضة. والحمد للهن رب العالمين.

أهل السنـة والجهاعهة من أشلد الثاسر مقنتا
 مع إثباتهه ما ورد مز صفات الجهلال

نفسه، وقالوا: إن اسم الله مخلوق،. وريمـا شــــــوهوه بالمعدومـات بقولهــــ: ليس هو فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا شــمال ولا داخلا العالـــ و ولا خارجــه ولا هو لـا له ممازج ولا منفصل عنه. ولا مهبرية: وهــذا اللقب نبزهـم بـه المعتزله والقدرية؛ وذلث لان أهل السـنة والاثر يقولون: كل
 يكـن، وهذا القول عند القدرية جبـر؛ لانته يرون أن أفعال الــال
 الشر من الكفر والمعاصبي تقع من العبد وهو المحدث لها من غير إرادة من الله ولا تقدير لـها وكل مـن قال: إنها تقع بــإرادة الله وقضـائه وقدره عدوه جبريُا.

 المعاصـي علـى عبـاده ويقدرهــا فمســفـه للـــه فــي فعله، والمســفه للــه كافر به، والشـــاك في قول المشــــــبا والمجبر؛ فلا يدري أحق قول أم باطل، كافر بالله أيضّاه ه فلم يكتف المـردار أن يرمي مثبت القدر بالجبــر حتى عده كافرُا بل

وعدى التكفير إلى من شك في كفره.

 مجبرًا فقال: „و الذين يثبتون القدر هم المجبرة؛ فأما نـحن فإنـا نتفيـه، ونتزه الله تعالى أن تكـون الأفعال بقضـائه
وقدره.

وهكـذا نرى المعتزلـة لا يترددون فـي إطلاق لقب المجبرة على من يثبت وقوع الأفعال بقضاء اللها وقدره، ولذلك عد أئمة الســلف من علامات القدرية غتســــيتهم أهل السنة مجبرةٌ كما روى ذلك اللالكائي عن أبي حـاتم، وقال الإمام أحمد: „وأما القدرية فيسمون أهل السنة مجبرةه. -
وهو من الالقاب الشنـيعة التي رماهـم بـه الر افضـة، وهو

 ســئل بـعد الأئمة الشــيـعة عن „النـاصِبه هل الحتاج في
 واعتقـاد إمامتهـــاء فرجع الجواب: مـن كان على هذا فهو نـاصب.
 والحرب والعداوة مناصبية: أظهره لـها. وعنـد الرافضة: كل ما لما يبغض أبا بكر وعمر - رضني

## الإسلام دين وسط <br> وسطية الإسلام




وتظهر وسطية هذا الدين في ميدان القتال؛ فمع أمر الإسبلام لاتتباعه بقتال أعدائيه والإغلاظ عليهـ كما قال تعالى: (يَّ

 اليد عنهم إذا سعالموا أهل الإسلام وصـالحوهم؛ فقال تعالى: "
 وجمع بـين الأمرين في إشارة واحدة وهـي:


为 (M4)

.
وعند قتالهم ومعه نهى الإسلامُ عن أمور مههمة في معاملة هؤلاء الكافرينِ وهـي كـا ركا جاء في










الحمد لله والصـلاة والسلام على رسنول اللـه، وبعد: فقد انتهونـا في الحلقة الماضيـة عند الحـديث عن وسطـد الإسلام في الرفق بعصـاة المسعلمـين مع ما اقترفوه من ذنوب، وبنـا هدي الذبـا هـي الله عليـه وسلم في ذلك. وفي هذا العدد نكممل حديثنا- إن شاء اللـه تـعالى- فنقول: الجهاد في سبيل اللهه ذرو5 سنام الإسبلام وهو ماض إلى أن تقوم السَّاعة. ولا عزّة لـلألمة ولا فخرُ ولا سؤدد إلا بإقامة هذا الركن العظيمـ الوا وما تركت أمة الجهاد في سبيل الله إلا ذلت وضعفت، وهانت على الله ومن ثمّ على خلقهِ ولقد انقسم الناس - قديمًا وحديثًا - في شان الجهاد في سبيل الله إلى ثلاث طو ائف: ا- فطائفة يغلب عليها الحماس، والاندفاع، والإقدام، ومن صرصها على ذلك أفرطت في أمر الجهاد، ولذلك وقعت في مزالق كبيرة، وكان
 Y الجهاد في سبيل الله، وتسعى دالئمًا لإضاعة وإماتة هذا الركّن العظيم، وإذا دعا داعا داعي


تلتمس الأعذار للتخلَف والقعود.
 الطُائفتـنين، فأحَبت الجهان، ورغبت فيـه، وسعت إليه، ولكن ذلك لم يدفعهم لأنِ يستعحلوِا الشيء قبل أوانه، ولذلك التزموا بالضنوابط الشرعيـة في
 في ضوء القرآن الكريم صرنr بتصرف].

Upload by: altawhedmag.com

م
\&i जो जا


هـا
تركت أهر الجهاد
(l)
-


[صحيحْ سسنلم
ونته الإسالام عند جهاد الأعداو







العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي r/110]
وأمر بإكرام الأسرى وعدم تعذيبهم:
 [الإنسان: A].
 بين الرئيس والمرؤوس:
يشتهر بين كثير من الناس أفكار خاطئة مذل: لا تنصر الطالب على المدرس، ولا الجندي على
 يستحق النُصرة، فقد قال صِلى الله عليه وسلم:





 عَلْْهُمْ حُكْمُ اللهِ الِذْي يَجْرِيْ عَلَي المُؤْمِنِّنِّ،



 مسَّم
وعن عبد الله بن عمر قال: نهـ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. متفق عليه.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قالل:(انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصولحوا وأحسنوا إن

اللها يحب المحسنـين،. رواه أبو داود. بل إن الإسلام عَفْ من أوليائه مَن تعقب الفارين من الكفار بالقتل إذا قالوا أي كلمة تدل على استسلامه للمسلمين ولو كانت في نظرهم حيلة

## حتى يتبينوا

فعن جندب بنِ عبد الله البجلي رضي الله عنه



















لعَالمنَا حقُها. [مسند أحمد

- 0yel
 صلىى الله عليه وسلم: nألا لا لا يَجْنِي جَان عَلِّى وَلِدْ وَلَا مَوْلودُ عَلَى وَالدِه، [سنَن التُرمذي .
وقَالِ زَسْوِل الله صلِي اللهه عليه وسسلم:ه مَنْ



 صحيح لغيره. من ذلك الوسطـيه في معاملة الوالدين غير المسلمْنٌ
لم يقتصر بر الوالدين في الإسلام على الوالد المسلم أو الأم المسلمة، بل الابن مطالب بـرهمـا حتى وإن كانا كافرين، وليس هذا فحسب، بل وإن جاهد اه ليشرك بالله فعليه واجب برهما من غير طاعة لـهما في الشرك.
 " وَإِن جَهِّهَالَ

رَسُولَ اللَه، أَنْصُرُهُ إذَا كَانَ مَظْلْومًا، أَفْرَأَنْتَ إذنا
 منَ الظلّم فُإنُ ذَلكَ نَصْرُهُه، [صحيح البخاري
 وفي الحروب قديما، كان يحدث أحيانا قبل الحرب مبارزة بـين فردين أو أكثر من الفريقين، وقد شرع الإسلام أن (مِن قتُلْ قتيلا فله سلبه، في مثل هذه الحالة، يعني يأخذ كل ما تركه المقتول من متاع، فحدث ذات مرة اختَلاف بـين أحد الجنود وبين قائده حول هذا الأمر، فانظر




 الله عليه وسلم، فأخبَرْه، فقالِ النبي صِلى الله


 عَوْفِ بردَائه، ثُمُ قَالَ هَلْ أَنْجِزْتُ لَكْ مَا ذَكُرْتُ للك مِنْ رُسْوِلِ اللهِ صلى الله عليِّ وسلمَّ (يعني:



 ،

 : كل فرد في الأمة الإسلامية له مكانته وحقه واحترامه، وحدوده في نفس الوقت، لا تختلط حقوق الذاس ببعضها البعضن، ولا يبغي بعضهم على بعض. لا يعتدي قوم على قوم، ولا يسخر قوم من قوم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُنْلمه ولا يحقره. للنفس حق، وللوالدين حق، ولـإِزِّواج حق، وللعاماء حق، وللجيران حق، وللأخْوّة حق، وللصغير حق وللكبير حق، ولابد من إعطاء كل ذي حق حقه.





ويشبه هذا ما جا جاء في حديث عَنْ جُنْدَب





[KTY] ح
والوسطية هنا في أن الإسلام لا يريد من الدعاة والمنكرين على العصاة ألا يتجاوزوا الحدود معهم فيمنعوا عنهم رحمة الله، لانّهم إن قالوا ذلك واعتقدوه فسيخلف الله ظنهم ويغفر لذلك العاصي، ويحبط عمل الذي ظن أنه ناج منهما، بل يقفون الموقف الوسط والعدل فينكرون على العصناة ويغضبون من أفعالهم، وفي نفس الوقت لا يحكمون على اخخرة أولئك العصاة بعدم الفلاح وعدم المغفرة
وعن قواعد وأصول شرعية في التخفيف والوسطية، نتكلم عنها في عدد قادم بإذن الله. والحمد لله رب العالمين.





 الُْبَيُ،







 وتظهر الوسطية هنا في أن الأبوين لو كانا كافرَيْن؛ فمع كفرهما لم يهمل الإسلام حقهما في الصحبة بالمعروف، ومع أنهما والدان نهى عن طاعتهما في الشرك سبحان الله!! غاية الرعاية للأبوين حتى هع شركهها وأمْرهما لولدهما بأن يشرك بالـالله، والله ما لأحد عَذر في عقوق والدياه، وإنه لخاسر وخائب، ومصيبته من أكبر المصائب.
 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قِيلَ:



$$
[r \cdots \tau / \varepsilon
$$

وتظهر الوسطية هنا في أن المسلمين عليهم أن يحاربوا الكفار لكفرهم، ويغلظوا عايهم، ومع كفر الكفار وعداوتهم لله فلا يصلح انن يتجاوز المسلمون فيهم حدود الله، فإذا لم يقاتلوهم


亿全 توبتهم وفلاحهم في الآخرة، ومهما قيل مثل هذا الكلام في وقت الغضب فإن الله تعالى لن يوافق عليه، ولذلك راجَع نبيه فيه صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: (اليس لك من الأمر


Upload by: altawhedmag.com

## قصلةٌ مفتر اة على النبي صلى اللّه عليه وسلم

## هِ إنذار عشيرته الأقربين



نواصل في هذا الدفاع تقديم البحوث العلمية الحدشية حتى يقف القارئ الكريم على حقـيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القصاص و الوعاظِوغرُهم أن القصل ذُكرت في بعضن مصادر الحديث





هذا الـخبر الذي جاعت بـه هذه القصـة أخرجه الإمام
 حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، حدثنا هشـام بن عمار، حدثنا صدقة بن خـالد، حدثنا عثمـان بن أبـي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال:
 جمع رسـول اللـه صلـى اللله علئَه وسلم بنـي هاشم فأجلسهم على البـاب.. القصـة بالثا : التحقيق
هـذا الخـبر الـذي جـاءت بـه هــنه القصة مسلسل بـالعلل:
العلة الأولى: عثمان بن أبي العاتكية.
 (

 بن خالد وغيره، وقال ميمون بن الأصبغ: سألت أبا

مسهر عنـه، فقال: كان قاضُ انـا فإن كان وهـم فهو منه.

 معـين: عفير بن معدان، وأبو مهوي سعيد بن سنان، وأبو حغص القاصن، وعثمان بن أبي العاتكة، هؤلاء

ليسوا بشبيء. الهـ.
(r- وقال الإمام النسائي في "الضعففاء والثتروكين"،


## أله





















فِي النَّرْنِ.









من لا تحل الرواية عنه،. اهه قلت: وهذا بيان ما جاء عن البخاوي في علي بن يزيد §- قال النسائي في „الضنعفاء والمتروكين، (٪Y٪): ("علي بن يزيد الدمشقي أبـو عبد الملك، يـروي عن القاسم، متروك الحديثه. اهـ. وهـذا المصطلح لـه معناه، ولقد بـيّن الحافظ ابن حجر في شرح النخبة (صrV) هذا المصنطلح بالنسبة للإمام النسائي حيث قال: امذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركهها.
 |علي بن يزيد الدمشقي أبو عبد الملك عن القاسمه". اهـ
قلت: و بمجرد ذكر اسم علي بن يزيد الدمشقي في كتاب „الضعغاء والمتروكين، يعني أنه متروك عند

 حمكان، وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني كما هو مقرر بينهم، و في "مقدمة الضعفاء والمتروكيني، للدارقطني حيث قال الإمام البرقاني: „طالت محاورتي مع ابن حمكان لأبي الحسن الدار قطني عغا الله عني وعنهها ني المتروكين من أصحاب الحديث، فتقر بينتا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات،. اهـ.
آلعلة الثالثة: القاسم بن عبد الرحمن:
 القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشيقي، مولى آل معاوية وصـاحب أبـي أمـامـة، قـال الإمانم أحمد: روى عنه علي بن يزيد أعاجيب وما أراها إلا من قبل القاسم.
با بال الإمام ابن حبان غي "المجروحـين، (Y11/Y): القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان كنيته أبو عبد الرحمن، كان ممن يروي عن أصحاب رسول اللهه صلى الله عليهو وسلم المعضلات، ويأتي عن الثقات بالمقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المعتمد

ثــم قــال: أخـبرنـا مكحول
قــال: ســـعت جـعفـر بـن أبان
قال: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر القاسم مولى يزيد بن معاويـ، فقال: هنكر الحديث، ما أرى البـلاء إلا من
قبِل القاسم. اهــ.

قلت: هذه ثـلاثة علل كل منها يزيد سند القصية
وهنا على وهن، منهم من يروي المعضـلات والأعاجيب

 (17६/0) حفص القاصن دمشقي ثم أخرج ما جا جاء في سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي للإمام يحيى بن معين عـي عـي عثمان بن أبي العاتكة فُقال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معيني فعثمان بن أبي العاتكةء قال: ليس بشيء. اهـ. وأخرج ابن عدي حديثُا من منكراته قـال: حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم، حدثنا هشام بن عمار بـار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عثمان بن أبي عاتكة أبو حفص القاصن، عن علي بن يزيد عن القاسنم عن أبي إمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليـيه وسلم قـال: „اجتنوا الكبر؛ غإن العبد لا يـزال يتكبر حتى يقول الله عز وجل: اكتبوا عبدي هذا في الجبارين، قال ابن عدي: "وبهذا الإسناد ثـلاثون حديثا حدثنا ابن عاصب عامتها ليست بمستقيمة،.، اهــ. قلت: والخبر الذي جاءت به هذه القصية الواهية جاء بهذا الإسناد حيث قال الإمام الطبراني حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، حدثنا هشام بن عـن الدمار بـها، وبهذا يتبين أن هذه القصة ليست بمستقيمة. العلة الثانية: علي بن يزيد:

 ويقال: الهلاللي: أبو عبد الملك المشاقي الدمشقي، روى المى عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي نسخة كبيرة، وروى عنه عثمان بـن أبي العاتكة

واَخرين، وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديثه. و
 الدمشقي أبو عبد الملك روى عن مكحول والقاسم أبي عبد الرحمن سمعت أبي يقول ذلك، وسألت أبي عن علي بن يزيد فقال: ضعيف الحديث حديثه منكر). اها
r- قـال الإمـام الـــــاري في „الضنعفاء الصغيره (Y00):
 الـلك الألهاني الدمشقي: منكر الحديث). اهـ. قلت: وهـذا المصنطلح عند الإمام الـبـخـاري لـه مـعنـاه؛ حـيـث ذكره الحـانظ السيوطـي في "التدريب"
( ( عنه) فيمن تركوا حديثه، ويطلق: (منكر الحديث) على
r- من القرائن التي تدل على أنها باطلة ما ذكره الحافظ ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة،
 الصديق دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع، وكان دخولـه بها في شـوال في السنـة الأولى وقيل في السذة الثانية من الهجرة،. اهـ. §-وأما حفصة بنت عمر بن الخطاب قال الحافظابنحجر
 , اللـه عليه وسـلـم عند خنيس بن حذافة وكان ممن شهـد بـرُّا ومات بالمدينة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عائشةx. وقال الحافظ. „تزوجها سنة ثلاث من الهجرة، وهو الراجح لان زوجها قتلل بأحد سنة ثـلاث،. اهـ. فكيف يتأتى أن يجمع نساءه في البيت بمكة ومن بينهن حفصة بنت عمر بن الخطاب؟

حيث إن الآية مكية.
ه- وفي القصة الواهية لما جمع نساءه في البيت نادى وقال: يا أم سلمة عندما نزلت الآية ولقد قال
 أبي أمية بن المغيرة كانت زوج ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة فمات عنها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة سنة أربع من

الهجرة،. فاين أم سلمة عندما نزلت الآية بمكة؛!〒- ولقد نبه الإمام ابن القيم في ״إلمنار المنيفه (17) من الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعًا ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجها السمع ويدفعها الطبع، ومنها في هذه القصة الواهية قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ״يا حبي"، ثم تكر (أي حبي) في وقت إنذار وأبو لهب يقول: تبًا



فالآية مكية وإنذار النبي صلى الله عليه وسلم لعشيرته في مكة، وكما بينا في الصحيحين لما نزلت: "وَأنذّ عَثُشيرَتَ الأقرَبينَ، صعد النبي صلى الله عليه

وسلم على الصفا فجعل ينادي... الحديث فإن من أمحل المحال وأبطل الباطل أن يجمع نساءه في البيت بمكة؛ حيث الأية مكية وأين عائشة يوم

نزلت هذه الآيةه!
بل وعائشة رضي الله عنها تكذب هذه القصة فقد


منكر الحديث، ومنهم المتروك الذي لا تدل الرواية عنه ذاهب الحديث، ومنهم الذي ليس بشيء وبهذا يتبين أن القصة واهية والخبر باطل، والجرح مركب من العلل الثلاثة، ولا يمكن قصر الجرح على علة واحدة. فائدة:قلت: فإلزاق الجـرح بعلي بن يزيد وحده لا يتهيا كما يفعل البعض عند التحقيق، فدونه عثمان بـن أبي عاتكة الذي ليس بشيء، وفوقه القاسم بن عبد الرحمن منكر الحديث يروي المعضلات والاعاجيب. وهذا ما بيّنه الإمـام الحافظ ابن حبـان في قال: (علي بن يزيد أبو عبد الملك الاالهاني أكثر روايته عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو ضعيف في الحديث جذاها. اهـ. والذي روى عن علي بن يزيد عثُمان بن أبي عاتكة ضنعيف ليس بشيء كما بينا أنفا كذلك قال الإمام الحافظ ابن حبان: رفلا يتهيا إلزاق الجرح من علي بن يزيد وحده؛ لان الذي يروي عنه ضعيف، والذي روى عنه واه، ولسنا مـن يستحل إطـلاق الجرح على مسلم من غير علم، عائذ بالله من ذلك، وعلى جميع الآحوال يجب التنكب عن روايته؛ لما ظهر لنا عمن فوقه ودونه من ضض التعديل، ونسأل الله جميل الستر بمنه. اهـ.

## رابغا : بِيان نكارة القصة متنا:

قال الإمام ابن القيم في پالمخار المنيف، (ص111): "ونحن ننبه على أمور كلية، يعرف بها كون الحديث موضنوعُال،، فقال رحمه الله في التنبيه (19): رها يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل، فهذه القصن فيها من القرائن التي يُعلم بها أنها

باطلة ، ومن ذلك:
 [الشعراء:
Yوسلم بني هاشم فأجلسهم على الباب وجمع نساءاء وأهله فأجلسهم في البيت ثم اطلع عليهم، فقال: „يا عائشة بنت أبي بكر، ويا حفصة بنت عمر، ويا أم سلمة، ويـا فاطمة بنت محمد، ويـا أم الزبير عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم واسعوا في فكاك رقابكم؛ فإني لا أطلب لكم من اللها شيئا ولا أغني،، فبكت عائشة وقالت: يا حبي وهل يكون ذلك يوم لا تغني عنا شيئًا. اهـ.

سياقه غالبًا بـعزوه إلى البخاري أو مسلم، أو إليهها معا، مع اختلاف الألفاظ وغيرها دون إلـا أصلهه،. لذلك قال العراتي في ("فتح المغيث، (ص.ز): "شهذا
 والبغوي في (شرح السنة") وغير واحد يروون الأحاديث بأسانيدهم ثم يعزونها إلى البخاري أو مسلم".

1- لقد بوب الإمام البخاري بـابًا في كتاب التفسير سـورة الشعراء بـاب رقـم (Y) ترجم لـه پبـاب وأنـنـر









 أَنْ خِنْ

 فَإِنِ نِّيرُ لكُمْ بَبِّنِ يدَيْ عَابِ


 مَاله وْمَا كسَّبَ أهـ با روایـــــة أخــــرى للقصة

الصحيحة:

 قـال: حدثنـا أبـو اليمـان حدثـا شــا شعبي، عن الزهري تـال: اخبرنا سعيد بن المسيب وأــو سلمـه بن عبد







 أغنْي عَنْ منّ الله شْئَّا ا اهـ. هـذا مـا وفقني الله إليه من تطبيق لعلم أصول الحديث حتى يتبين الطبي من الخبيث. وهو وحده من وراء القصد.

محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع ويونس بن بكير، قالا: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة



 مَالِي مُا شُئتْمْ وقد أخرجه الإمام أحمد في "المَسنده


 أحمد بن المقدام العجلي، حدثنـا محمد بن عبد الر بـي الرحمن الطذاوي حدثنا هشام بن عروة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام وهو ابن عروة بر بـا
 قـال: وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المهرجاني بن أبي علي الستقا، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد هو أبي ابن زيـاد القطان، حدثنـا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا وكيع بن الجراح بـه. ثــمـــــال: برواه مسـلــم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع. فائدة على المستخرجات قــال الحـافـظ الـعـراقـي فـي (فتتح
 يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثّه بأسانيد لنفسه من غير طريق البذاري أو مسلم فيجتمع إسناد المصنت مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقهاه. اهـ قلت: ومن أشهرها: دالمستخرج لأبي بكر الإسماعيلي على البخاري" و"المستخرج لأبي عواذة الإسفرايني على مسلم، و"المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني على
كل منههما ه.

قلت: ونبين لطالب علم أصول الحديث العلاقة بـين
ما نقلناه عن الإمـام اليهقي في بحشنا هـا ونا وبين المستخرجات:
قال الحافظ السخاوي في (فتح المغيثه، (§/٪):
"ثم إن أصحاب المستخرجات غير منفردين بصيغهه، بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم، وكذا الأبواب يوردون الحديث بأسانيدهم، ثم يصرحون بعد انتهاء

##  (الْفُبرية)و(ا(الفقلية) على ظاهرها دون المجاز





#### Abstract

الحمد لله، والصـلاة والسلام على رسول اللهه وعلى الله وصحبه من والاهـ .. وبعد: فيرى متأخرو الالشاعرة ومن قبلهم فُق المعتزلهة والجهميه، صرف صفه (الوجه) الوارد ذكرها في كثير من النصوص عن حق:قتجها، وقد ظهر لهم في ذللك عدة اتجاهاتات:  اخرون اننها تخيلل، ويرى غيرهم أنها بمعنى الوجود، وغيرهم على أنها تمثيل وتصوير للمعاني العقلـية  مشابهة الحوادث، وأنهم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لنـي وههم التشبيه والتجسيم. والحق ان جميع ما فاهوا به بصبَ في دائرة نفي الصفة، ويجعلهم في مصاف المعطلا ومن نحا نحوهم هن


 فرقِ الضصلال.. كما أنه بَرِهُ عليهِ:(الوجه) حشوا في الكلام.. ولا أدل على ذلك دها أورده أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قال: (أعوذ بـالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)، فيقن فين الاستعاذة بـين استعاذته بـالذات الـات واستعاذتـه هـالوجه الكريم، وهذا نص صريح في مغايرة الوجه للذات، ودليل قاطع على إبطال قول من قال في الوجه بـالمجاز. (ينظر: مختصر الصون الصور

المرسلة (Y99). خامسا: أن دعوى زیـيادة الصغة في سيـاق الآيات الواردة فيها تلك الصغذة، كذبَ على الله وعلى رسوّله وعلى اللغة، فإن هذه الكلمة ليست مـا عُهد

أو (القبلة) مطلقا، خروج عن الأصل والظاهر بـلا موجب ولا قرينة، وان هذا يتضنمن: إلغاء وجهه لفظطا ومعنى، وأن لفظه زائد, ومعناه منتف، كل هل هذا أيضا بإ موجب ولا قرينة. رابِعا: أن الوجه حيث ورد
 حتما في جميع موارده على الحقيقة دون المجاز، والمضاف إلى الرب نوعان: أعيان قائمة بذفسها كبيت الله وعبدالله، وهمى إضافة مدلوك لمالكهة. والثاني: صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وسهعهd وبصره ووجهه، فهذه إذا وردت مضنافة إليـه فهي إضـافاة صفة إلى الموصوف بها، وهذه الإضافة تنفي أن تكون صفة

أولا: أن القول في (الوجهه)
بالمجاز على النحو الذي نقلناه عمن سيق، يستلزم كون قدرتـه وإرادته وعلمه وحياته وبصره هوسمعه وسائر صفات المعانـاني الوجوديـ، مجازاً. إذ دلالة السمع والعقل على إلثـات حقيقة هذه هد هدلالتهها على إثبـات حقيقة تلك، ولا فرق. ثانيا: ان القول بأن لفظا (الوجه) مجاز على الإطلاق، باطل.. لأن المجاز لا يمتنع نفيه، فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: (ليس لله وجه)) أو (لا حقيقة لوجهه)، وهذا تكذيب صريح لما أخبر تعالى به عن نفسنه وأخبر بـه عنه رسولهـ.
ثالثا: كما أن جعل الوجه بمعنى (الذات) أو (الثواب)


Upload by: altawhedmag.com

## إن إثبات صفة الوجه لله <br> وحملها على الحقيقة هور <br> مدْهب أهل السنة والجماعة، وإن حملا على المجاز تكذيب . للّه ولّرسوله و وللفٌ

إليه، وثوابَ وإنعامُ مخلوقان يُثيب تعالى بهما العامل، وزعم أنه: قبلة الله - كذا على الإطلاق أيضاً - وقبلة الله لا شثك مخلوقّة... ثم ساق الكلام في الرد عليه. ثامناً: ما ما ورد من نصوصر الوحي كتاباً وسنة... فقد دل مـا جاء منها في مقام دعائه عليه السلام وسؤالله وتضرعء، على أن الدعاء بوجهه أعظم وأبلغ من السؤال به، وأن هذا مغاير لذاك.
تاسعا: أن ما قيل من إطلاق اسم (الوجهة) على القبلة في



 وأصلها: (وجهة)، لكن أعلت بحذف أوله كـ (زنة)، و(عدة)، وأنها سهيت بهها؛ لان الرجل يقابلها ويواجها جوابه: ان السياق في الآية -


المريسي وغيره.. وقد تضافرت ردود أهل العلم على دحضهاه، لاستلزام نفيهم: جعل صغاته تعالى مخلوقة.. من ذلك ما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي - بعد أن حكى قول المريسي في ششرحه لحديث: (إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه): بأن يُقبل عليه بنعمته وإحسانه وافعالـه وما أوجب للمصلي من الثواب، ليكون قوله (ويبقى وجه ربك..) (الرحمن/ (YV) يعني لديه: ها تتوجه به إلى ربك من الأعمال الصالحد - قال

الدارمي:
"با
اليدين ونفيهما عن اللها، أقبل
 نَّفى عنه اليدين، فلَم يدع غاية في إنكار وجه اللـه والجحود بها حتى ادعى آن (وجه الله) الذي وصنفه بانـه (ذو الجـلال والإكرام): مخلوق؛ لانهه ادعى انن وجهه سِانحانه الموصوف بما ذكر: أعمالَ مخلوقة يُّوجهَ بـهـا

زيـادتها، كما أن القول بزيـادتها تسيغ لمعطل أخر أن يـنعي الزيادة في قوله عليـه الـيه السالام: (أعوذ بعزة الله وقدرتهه) ويكون التقدير: (أعوذ بـالله)، ويدعي ثالث الزيادة في قدرته وسنمعله وبصره.. وهكذا، وهذا من أبطل الباطل
سنادسا: ما ذكره الخطابي
والبيهقي: من أثها تعالىى لـا أضاف الوجه إلى الذات وأضناف النعت إلى الوجه فقال:
 (الرحمن/YV)، دل على أن قوله: (ذو الجـلال والإلكرام) صفة للوجه، وأن الوجه صضفة للذات.. وعليـه فلو كان الوجه هو الذات - على الإطلاق كها زعمم - لكانت القراءة: (ويبقى وجه ربك ذي الجـلال والإكرام)، يعنـي بالياء في اذي (ذو) بدل
 ", (VA) .لانما كانت القراءة في الآية الأولىى بالرفع إجماعا، تبـين أن القصد هو الإخبار عنه سبحانه، وان الوحه صفذة للذات وليس هو الذات.. كهـا دل خفض (ذي) في قولهه بعد: (تبارك اسشم ربك ذي الجـلال والإكرام)، على أن المقصنود عين المسمى دون الاسشم. هذا من ناحيـة، وعلى تفاير الصفذة عن الذات الموصوفة بهـا فلا تكون إحداههما تفسيرا لـلأخرى، هذا من نـاحيـة ثانيـاة، وعلى ثبوتهما له تُعالى معاً من نـاحــة ثالثة. "ينظر في كل مل ما سبق من ردود: الاعتقاد للبيهقي ص 19
 ومعارج القبول / / • • سابعا: أن ما نطقوا بـها هو هو عينـه مـا قال بـه قادة المعترّلة ورؤساؤهم من أمثال بشر

حلقة سابقة أن البخاري فعل ذلك عندما عقد بابا في إثبات (الوجّه) للـه مستدلا بآبـة الرحمن ذاتها، وساق من الأحاديث ما يوضتح أن تفسير (الوجه) بـ (الذات) لا لنافي إثبات صفة الوجه، باعتبار أن الشتيء قد يعبر عنه بيعض صفاته، وبِما يعني: أن الذي يُنكر في هذا المقام، هو: تعططيل صفة الوجه لله تععالى.


 بـالصفات العلىى ومنها (الوجهة)، وإنما عبر القران عن ذلك بذكر صغة من صغاته، وهي: وجهه تعالمى.. قال الحافظ ابن كثير - في تفسيره لآية القصص بعد أن سناق قول مجاهند والثوري بأن المراد من الآيـة: "إلا مـا آريد به وجههه" يعني: من الأعمال الصـالحة -: "وهذا القول، لا ينافي القول الأول - يعني:

الصواعق السلفية لالل بوطاهي 9V: 9V ولسـان العرب (مادة: وجه)] فقد ذكروا ما يقارب العثئرين وجها

وزيـادة.


 على أن ما ذكرنا من أنه لا يُعرف في لغة من لغات الأهم استخدام الذات في معني (الوجه)، ولا جعل وجه الشبيء بمعنى ذاته ونفسه.. قد يطراً علـيه من دلالات السياق ما يفيـهـ ويُسون غصله عليه، شريطة ألا يـجعل ذلك أصـلا في الدلالالة على معنى الصنفة، وأن يقع مصن أثبت (الوجه) لله ولم ينفها.. إذ ثمة فرق بـين التفسير الذي
 والتأويل الذي يـني صرفه عن ظاهره.. وقد سبق أن ذكرت في

ؤِّ
 (110) - لا تَعرُض فيه للقبلة ولا لحكم الاستقبـال، وإنما هـي في بـان عظمة الخالق وأنه مصيط بـالعالم، وأنه أكبر وأعظم صن كل شيء، ثم بيان ما يدل على سعـة علمه وإحاطته، وهضا - عند من أثبت الصفة، وارتآه - غير ممتنع.. فإذا ما أضيف لـهذا: ما عُلم بـالفطرة والشرع من أن الله تعالـى فوق العالم، عال على جميع مخلوقاته بكا الـول اعتبار، عُلم يقينا أن من استقبل جها من الشرق آو الغرب أو الشمـال أو الجنوب أو بـين ذلك، هو متوجه إلى ربه حقيقة، واللـه قِبَل وجهه إلى أي جهِه صلىى وَلا يُتوهم تنانهي هذين الأمرين بل اجتماعههما هو الواقع عاشرا: أن احتجاجهم في تأويل (الوجه) بـالذات، بوروده في نحو قولمهم: (وجه الحائط) و(وجه الخوب) و(وجه النهار) و(وجه الأمر).. لا مطمع من اون ورائه؛ ذلك لأن مراده: (أحد جانبيه)، فهو مقابل لدبره، ومثل هذا (وجه الكعبة ودبرها).. فهو وجهُ حقيقة، ولكنه بحسب المضاف إليه، غلمـا كان المضاف إليـه بـاء، كان وجههه من جنسان، وكذا إن أضين إلى حيوان كان بحسباه، وإن أضيف إلى ثوْب أو حائط كان بحسبهة.. وإن أضيف إلى من (ليس كمثلـه شنيء) كان وجهه تعاللى كذلك، وعلىى النحو الذي يليت بجلالله.. أما استخدام (الذات) في معنى (الوجه) - كذا على الإطلاق أو جعل وجه الشبيء بمعنى ذاته ونفسنه أيضاً على الإطلاق، فهذا لا يُعرف في لغة من لـغات الأمم، وقد اكتفيت بهذه الأوجه ولمزيد من التوسع: [ينظر: مختصر

Upload by: altawhedmag.com

## إنه مع تعدد الأراء الواردة عز سلف الامةل حول فهه الصهـة

 الوجهه هِ النصوص المختلفة التي وردت بها لا تجل يٌ أي منها إنكارا ولا جحجلا لهلّه الصفة، خلاوفا لـاعليه أهل الأهواء .

توجهت في صلاتك، فهي جهة الله التي يَقبل الله صـلاتك إليها، فثّم أيضناً وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنـان يتنافيان،، ولعل هذا مـا عناه ابن أبي العز بقوله غي شسرح عقيدة الشيخ الطحاوي ص 109: الألفاظ التُي لـم بير نفيها ولا إثباتها، لا تُطلق حتى ينظر في مقصود : قإئلها، فإن كان معنى صحيحا قبل.. والشيخ - حـين نفي الجهة عن الله - أراد الرد على المشبهة كداود الـجواربي وأمثالهه).. والمهم أنه ومع تعدن الوا الآراء الصـادرة عن سلف الأمة في كلٍ ما ذكرنا، إلا أنك لا تلجد في أيكِ منها إنكارأ ولا نفيا ولا جحدا لصفة الوجه الثابتة لـه جل وععلا، خلافها لما عليه أهل الأهواء والضـلال من الجهمية والثعتزلـة ومن تأثر بـهم من أهل

الكالام.
وللحديث بقية إن شاء اللـه والحمد لله رب العالمين.

لـم هـجد هجاهد والضحاك والشافعي غضناضة في أن يشيروا إلى أن المراد بـ (الوجه) هـنا: (قبلة اللـه)، أو "(فثّم الوجه، الذي وجُهكم الله إليهها.. ذلك أن أكثِر السلف على أن الآيـة أصلا ليست من آيات الصفات ففسروها بما ذكر.. وإن كان بعضههم قد ذهب إلى أن المراد بالوجه، وجه اللـه حقيقة، باعتبار أن المعنى: (إلى أيـة جهة تتوجهون فثّم وجه الله)، لأنه سبحانه المحيط بكل شبيء. والمصلة - على حـ مـ جا جاء في شرح الواسطية
 صنيح مو افق للظاهر، والمعنىى الأول لا يـخالفه في الو اقع، ذلك أنا إذا قلنا: (فثا وثم جهة اللاهه). وكان هناك دليل، سوأه كان هان الدليل تِفسيرَ الآية.. أو كان الدليل ما جاءت بـه السينة - من أن المصلي إذا قام يصنلي فإن الله قِبل وجهه - فإنت إذا

تقسيره (الوجه) بـ (الذات) فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها بـاطلة إلا ما أريد بها وجه الله من الأعمال الصالـحـ المطابقة للشريعـة، والقول الأول مقتضناه: أن كل الذوات فانيـة وزائلة إلا ذاته تعاليى، فإنـه الأول والآخر، الذي هو قبل كيل شبيء وبعد كل شبيء". وفي إساغة كل ذلك يقول الثبيخ ابن عثيمـين في شرحه على الواسطيـة ص 1V7: إنه "اعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه، نقول: يمكن أن نحمل الآيـة على المعنيـين، إذ لا منافآة بينهما، فتحمل على هذا وهذا، فيقال: (كل شبيء يفنى إلا وجه الله)، و(كل شبيء من الأعمال يذهب هبـاء إلا مـا أريد بـه وجه اللهه)، وعلى أي التقديرين، ففي الآية دليل على ثلى ثبوت الوجه لله، وهو من الصنفات الذاتية الخبريـة - يعني: التي مسماهاها موهم لدى المتكلمة لـلأبعاض والأجزاء - ولا نقول: من الصفات المعنوية، ولو قلنا بذلك لكنا نو افق مَن تأولهه تصريفاً، ولا نقول: إنها بعض من اللله أو جزء الله، لأن ذلك يُوهم نقصاً لـه سبـحانهه.
والشُيء بـالشبيء يُذْكَر، فمـا اختلف فيه الأئمة المعتبرون، قونه تـعالـي:
 ا110)، فقد ذهب بعضهه إلـى الن المراد بـا: (الجهة)، استنادا إلـى أن الآيـة نزلت في حالـة الـالـة السفر إذا صلى الإنسان النافلة، أو اشتبهت عليه القبلة، فإنـه يتحرى ويصلي حيث كان
 مندوحة لدلالة السيـاق عليـه،

الحمد لله، والصـلاة و السالام عالى رسشول اللـه، صصلى
 فبعد أن انتهينا في الحلقة الماضية من تأصيل هام ألا وهو: إن دعوتنا تقوم على ثـلاثة أركان: تقوم على الكتاب والسنة، واتباع السلف الصـالـي، وأنـا أعتقد أن سيب الخـلاف الكثير المتوارث في فرَق معروفة قديمًا، والخـلاف الناشئ اليوم حديثا هو عدم الرجوع إلى هذا المصـر الثالث، وهو السلف الصـالح. من عادتي أن أضرب بعض الأمثلة لتوضيح هـي الـن المسألة، بل هذا الأصل المهمم، وهو على (منهـج السلف الصالحچ، هناك كلمة تُروَى عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي اللله تعالى عنه يقول: „إذا جادلكم أهل الأهو اءء والبّع بـالقرآن، فجادلوهم بالسُّنة، نإن

القران حَمَّال وجوهوه.
بلاذا قال عمر هذه الكلمة؟ أقول: يبـين ذلك قول اللهنعز وجل مخاطنًا نبيه صلى اللله عليه وسطلم في القرآن:
 تُرى هل يستطيع مسلم عربي- هو كما يقال: سيبويه زمانه في المعرفة بـاللغة العربية وأدبها وأسلوبها هل يستطيع أن ينهم القرآن من غير طريق رسولنا صلىى اللهه عليه وسبلم؟

 أي عبث، إذن من أراد أن يفهم القرآن من غيرٍ طريق الرسول صليى الله عليه وسلم فقد ضل ضل ضلالا الا بعيدا، ثـم هل بـإمكان ذلك الرجل أن يفهم القرآن و السنة من غير طريق أصصاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب- أيضُا-: لاء ذلك لانتهم هـم الذين نقلوا إلـينا: أولا: لفظ القرآن الذي أنزله الله على قلّب محمد صل اللها عليه وسلم.
 في الآيـة السابقة، وتطبيقه عليه الصلاة والسلام لهذا القرأن الكريم، هنا لا بدَ لي من وقفة، أرجو أن تكون قصيرة.
اللغة وحدها ليست كافية لفهم القرآن و السـة بيانه صللى الله عليه وسلم على ثـلاثة أنواع: لفظ
وفعل وتقرير.

فلفظهة: من الذي ينقلهك أصنابها. وفعله: من الذي ينقلهه أصحابه، أصن. وتقريره: من الذي ينقاه؟ أصحابه. من أجل ذلك لا يمكننا أن نستقل في فهم الكتاب والسنة على مداركنا اللغوية فقط، بل لا بد أن نستعیين على ذلك بما نقله الصحابهة، لا يعني هذا أن اللغة نستطيع أن نستغني عنها، لاء ولذلك نصن نـعتقد

## سبيب الا8تلادف

## والثير

## 




فعلي تطبيقي عملي، من أين نعرف هذا التطبيق؟ من سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القسم الثاني وهو البيان الفعلي. القسم الذالث: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلّ الشيء لا يُنكره ولا ينهي عنه، هذا الإقرار ليس قولا منه، ولا فعلا صدر منه، إنما هذا الفعل صدر من غيره، كل ما صدر مذه أنه رأى وأقر، فإذا رأى أمرّا
 امرُا فانكره- ولو كان ذلل الأمر واتقعا من بعض الصحابة- ولكن ثبت أنه نـهى عنه حينئذ هذا الذي نهـى عنه يختلف كل الاغختلاف عن ذال الذذي اقره، وهاكم المثال للكاكمرين الآثنين- وهذا من غرائب الأحاديث-: يقول عبد الله بن عمر بن الخطابت رضي الله تعالى عنهما-: كنا نشرب ونحن قيام، وناكل ونحن نمشي في عهد الرسول عليه الصـلاة والسلام. [صحيح الترمذي: •114]. تحدث عبد الله في هذا الحديث عن امرين اثنـين: - عن الشرب من قَيام. - وعن الاكل ماشيًا

وان هذا كان أمرُا واقعًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة لهـذين الأمرين: الشرب قائمًا والاكل ماشئًاء إذا طبقنا كلامنا السابق نستطيع أن نآخذ الحكم طبعًا بضميمة لا بدُ دنها، وهي: من كان على علم بـما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قؤلا وفعلا وتقريرّا، ثإذا رجعنا إلى السنة الصحيحة فيما

جازمين أن الأعاجم الذين لم يـقنوا اللغة العربية وقعوا في اخطاء كثيرة وكثيرة جدّا، وبخاصة إذا وقعوا في هذا الخطا الأصولي، وهو عدم رجوعهم

إلى السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة. لكنتا نقول: إن بياني الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور فَي الآية السابقة هو على ثلاثة إسسام: قول
 إليه لنستوعب ان هذا التقسيم هو الأمر الواقع ما

 الآن كيف لا يمكنا أن 'نعتمد في تفسير القرأنٍ على اللغة فقط- السارق لغةُ: هو كَل من سرق مالاً من مكانٍ حريز، مهوما كان هذا المال، ليِس ذا قيمة، سرق بيُضة- مثِلا- سرق فلسُا، قرشانا، هذا لغةُ: سا سارِّ، قال الله تعالى:
 فهلٍ كل من سرق تقطع بدهِ الجوإِ: لا. لِمَّ لان
 والمبَيْنِ كالام الله- قد بـينّ لنا رسولِ اللاه مَن الذي تقطع يده من السارقين، فقال: מلا قطع إلا في ربع
 فمن سنرق أقل من رُبع دينار- وإن كان يُسِمى لغغةً:
 لغةٌ عربية متوارثة ولغة شرعيه، الله اصطلح عليها لم يكن العرب الذين يتكامون بلغة القرآن التي نزل بها القرآن ما كانوا يعرفون مِن قِبل مثل هذا الاصنطلاح، فإذا أطلق السارق لغة: شُمل كل سارق، أما إذا ذُكِّ السارق شرعُا، فلا يشمل كلا سارق، وإنما من سرق ربع دينار فصصاعذا. إذن هذا مثال واقعي أنـا لا نستطيع ان نستكلّل في
فهم الكتَاب والسنة على معرفتّا باللغة العربية. لذلك نقول: يجب أن نفهم انْ دعوة الإسلام الحق هي قائمة على ثلادثة اصصول وعلى ثلاث قواعد: الكتاب
 , مقتضى اللغة، وإنما على مقتضى اللغد الشرعية التي قالت: صلا قطع إلا في ربع دينار فصاعدالهَ، تُم
 ما هـي اليد في اللغةه هي من الانامامل إلى الإبط، فهل تَّقطع من هنا ام من هيا أم من هناء بَيْ ذلك الرسول بفعله، ليس عندنا هناك حديث صحيحح كما, جاء في تحديد السرقة التي يستحق السارق انَ تُّقطع يده من أجلها، ليس عندّنا حديثـ - يحدد لنا مكان القطع من بيانه القولي، وإنما عندنا بيان


منها اليوم فيها الصحيح وفيها الضعيف، فالذين يعتمدون على السنة، سواء كانوا ممْن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة وعلى مذهج السلف الصالحّ أو كانوا من الفِرَق الأخرى، كثير من هؤلاء لا يميزون السنة الُصحيحة من الضعيفة، فيقعون في مخالفة الكتاب والسنة؛ بسبب اعتمادهم على أحاديث ضعيفة أو موضوعة. الشاهِد: هناك بعض الفِّقَق التي اششرنا إليها تُنكر بعضٍ الحقائق القرأنية والأحاديث النبوية قديمًا وإيضًا حديثًا، القرانِ الكريم يُثبتِ ويششر المؤمنين بنعدة عظيمة جدًا يحظون بها يوم يلقون الله عز وجل في جنة النعيم، حيث يتجلى رب العالمين عليهم فُيرونه، هذا عليه نصوصر من القرانٍ وعشرات النصوص من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف انكر هذه النعـة بعض الفِّقق القديمة والحديثة! أما آلقديمة: فهم المعتزلد فأولئك المعتزلة أنكروا هذه النُعمة، وقالوا بعقولهم الضعيفة، قالوا: مستحيل انْ يُرى الله عز وجل، فماذا فعلواء؟ هل اننكروا القرآن؟ الله يقول في القرآن الكريم: وُيُوٌُ
 أنكروا هذه الآية؟ لا، لو أنكروها لكفروا وارتدوا، لكن إلى اليوم اههل السنة حقُا يحكمون على المعتزلـة بالضلال، لكن لا يُخْرجونهم من دائرة الإسلامه لانـهم ما أنكروا هذه الآية، وإنما أنكروا معناها الحق الذي جاء بيانه في السذة كما سنذكر، فالله

يتعلق بالأمر الأول الذي ابتُلي كثير من المسلمينـ إن لم أقل ابتلي به أكثر المسلمين- بمخالفة قول الرسول الكريم، ألا وهو الشُرب قائمّا، كانوا يشربون قيامًا، كانوا يلبسون الذهب، كانوا يلبسون الحرير، هذه حقائق لا يمكن إنكارها، لكن هل أقرّ الرسول ذلِّك
الجواب: أنكر شيئًا وآقرُ شيئًا، فما انكره هصار في حدود المنكر، وما أقرَّه صار في حدود المعروف، فأنكر الشرب قائمُا في أحاديث كثيرة،وهذه المسألة لوحدها تحتاع, إلى جلسة خاصنة، لكن حسبي أن أروي لكم حديثا صحيًِا، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه [برقم: Y\& Y. مالك رضيي الله تعالى عنه قال: :(نهـى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمٌا . وفي لفظِ. "رزجر رسول الله صلى الله عليه وسالم عن الشرب قائمُاهـ، إذن هذا الذي كان يُفعل بشهادة حديث ابن عمر في عهـ الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهـى هو عنّه، فصار ما كانوا يفعلونه أمرًا دلغيًا بنهي الرسول عنه، لكن الثططر الثاني من الحديثــي وهو: أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون- ما جاءنا نَهِيْ عن رسول الله صلى اللا عليدَوسلم، فاستفدنا من هذا الإقرار حكهًا شرعيّا. ضرر الاستقالل بالكتاب والسية دون فهم الصحابة
قديمًا تُقرّق المسلمون إلى فِّقَ كثُيرة: تسمعون بالمعتزلة، تسمعون بالمرحئة، تسمعون بالخوارج، تسمعون بالزيدية، فضـلا عن الثيعة والرافضفة، وهكذا، ما في هؤلاء طائفةه- مهوما كانت عريقة في الضنال- لا يشتركون مع سائر المسلمين في قولهم: نحن على الكتاب والسنذ، ما أحد منهم يقول: نـحن لا نتّبنى الكتاب والسنة، وإلا لو قال أحد منهم هذا: خرج من الإسلام بالكلية، إذن؛ لماذا هذا التفريق مـا دام أنهم جميعًا يعتمدون على الكتاب و السنذهو وأنا اشهه أنهم يعتمدون على الكتاب والسغة، ولكن كيف كان هذا الاعتمادء دون الاعتماد على الأصل: (على ما كان عليه السلف الصالحّ)، مع ضميهـة
 تختلف كل الاختلاف عن القرآن الكريب، من حيث إن القرأن الكريم محفوظ بين دفتي المصحف كها هو معلومٍ لدى الجميع، أما السنة فهي: اولا: موزعة في مئات الكتب- إن لم أقل: الوف الكتب--، منها قستم كبير جد، لا يزال في عالم الغيب، في عالَم المخطوطات، ثم حتى هذه الكتب المطبوعة

أنكروا هذه الأحاديث بعقولهم، إذن هـم ما سلموا وما آمنوا، فكانوا ضنيفي الإيمان، هذا مثال مما وقع فيهـ بعضن الفرق قديمًا، الآن ناتتيكم بمثثال حديث: القاديانيون، ربما سمعتم بهـم، هؤلاء يقولون كها نقول نحن: أشـهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، يصلون الصلوات الخمس، يقيمون الـجمعة، يـحجون إلى بيت الله الحرام، ويعتمرون، لا فرق بينهما وبينهم هـم كمسلمـين، لكنهم يـخالفوننا في كثير من العقائُ، منها - وهنا الشاهد- قولههم: بأن النبوة لم تُغْلْق بـابُها، يقولون بآنه سيأتي أنبياء بعد محمد صلى اللله عليه وستلم، ويزعمون بأنـا جاء أحد منهم في قاديان في بلدة في الهند، فمن لم يؤمن بهذا النبي عندهم فهو كافر، كيف قالِوا هذا مع الآية الصريحة: "وْلَكن رُسُولِ
 قالوا هذا مع الأحَاديث المتواترة بآنه رلا نبا بعدي؟ه فأوُلوا القرأن والسنة، وما فسًّ الِّا القرآن والسذة كما فسرها السلف الصالحا وتتابع أيضِا المسلمون على ذلك، دون خـاف بينهم حتى جاء هذا الزائغ الضنال المسمى بـ "(ميراز غلام أحمد القادياني"، فزعم بآنه نبي، وله ثصنة طويلة لسنا الآن ثي صددها فا، فاغتر بـه كثنير ممن لا علم عندهم بهذهِ الحقٍائق، التي هي صـيانة للمسلم من أن ينحرف يمينا ويسارًا كما انصرف القاديـانيون هؤلاء مـح دجُّالهم هذا الذي ادعىى النبوة، ماذا فعل بـالآية: "وْلَكن

 ثبي بعده، معنـاه: زيـة النبيـين، كما أن الخاتم هو زينة الإصبع، كذلك محمد زينة الاننبياء، إذن هم ما كفروا بـالآيـ، ما قالوا: هـا هـا مـا أنزلـهـا اللهه على قلب محمد، لكن كفروا إبعناها الها الحقيقي، الوا إذن ماذا يفيد الإيمان بالالفانا دون الإيمان بحقائق المعاني؟! إذا كانت هذه حقيقة لا شك فيها، ما هو الطوريق للوصول إلى معرفة حقائق المعاني للكتاب والسنة؛
قد عرفتم الطريق، ليس هو أن نعتنمد على علْمنا باللغة وآدابها، ونتفسَ القرآن والسنة بـأهو ائنـا أو عاداتنا أو تقاليدنا أو مذاهبنا أو طرقنا، لعل الـل في هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
والحمد لله رب العالمين.
 (I)
 العلماء- ههي قوالب المعاني، فإذا أمنا بـاللفظط وكفرنا بـالمعنى فهذا الإيمـان لا يُسِمن ولا يغني من جوع، لكن لماذا هؤلاء أنكروا هذه الرؤـيةه ضاقت عقولمهم أن يتصوروا، وانن يتخيلوا أن هذا العبد المخلوق العاجز بإمكانه أن يرى اللـه عز وجل ثاضنطروا أن يتالعبوا بـالنص القرآني، وأن يؤولوه، لماذاء لأن إيمانهم بـالغيب ضنعيف، وإيمانهـم بعقولهم أقوى من إيمانهم بـالغيب، ولذلك جحدوا كثيرًا من الحقائق الشرعية، كالآية الأخرى، وههي قد تكون أخفى بالنسبة لأولثك الناس من الآية الأولِي، وهي قوله عز

 الله في الآخرة، هكذا جاء الحديث في صنيح

مسلم بسنده الصنيح. عن سعيد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللذين أحسنوا

 انككر المعتزلة وكذلك الثيعة، و الثيعة معتزلـة في العقيدة- أنكروا رؤيـة الله المصرُح في الآيـة الأولى، والمـبـين من رسول الله صنلى اللـه عليه وسلم في الآيـة الأخرى، مع تواتر الأحاديث عن النبي صنلى الله عليه وسلم، فأوقعهم تأويلهم للقرآن في إنكار الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نخرجوا عن أن يكونوا من الفرقة الناجيـة: (امـا أنا عليه وأصحابي"). الزسول صلى اللانه عليه وسلم الإيمان بأنُ المؤمنـنِ يرون ربِهم، لانها جاء فيا في الصحيحـين من أحاديث جماعة من أصحاب الرسول صلىى الله عليه وسلم، منهم: أبو سعيد الخدري، منهم: أنس بن مالك، خارع الصحيح أبو بكر الصديت، وهكذا، قال عليه الصلاة والسلام: „إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضنامون في رؤيتهه،.
 [الله رضني الله عنهـها روايتان: „لا تضامون، بـالتخفيف، و"لاتضامُونون" بالتشذيد.
والمقصود: لا تشكون في رؤيته كما لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب،

أخرج مُسلم في كتاب الإيمان من حديث حُذيفة بِن اليمان رضِي الله تعالى عنـه قال：قَالَ رسولِ اللهَ صلى الله عليه وسلم： رتُعرض القتن على القِلوب كالجصير عودا عوداً، فأي قلب أشربِها نكت فيه نكترِ سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين：على أبيض مثل الصغا فلا تضره فتتة ما داما دامت السماوات والأرض، والآخرِ أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف مُعروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشا أشرب

من هواه،［صحيح مسلم：§؟ ！1］．
 أولا：ذتّن الشبّهات：
في زمن يفشو فيه الإلحاد، ولا يعترف بعضهم إلا بالمادة والمحسوسات يثير الكثيرون من المتشككين الشبهات التي تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهي شبهات يلقيها الشيطان في قلوب خاوية من الإيمان واليقين من قديم الزمان، وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن أصول هذه الشبهات التي ضل بـها كثير من الناس، محذرًا إيانا من همزات الشيطان، وسقطات بعض بني الإنسان الذين استحون عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، „و＂مَّنَ بَكِّنٍ

行


年



 وقال الله تعالى：nِيَّ




元
وهذه الشبهات كثيرة لا أبلغ إن قلت لا أستطيع أن أحصيها أو على الأقل لا أحصيها في هذا المقام فمنها ما يتعلق بالله تعالى مباشرة ومنها ما يتعلق بالملائكة و ما يتعلق
 يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالقدر وكلها

而
شبان شF0اءهـ

Upload by：altawhedmag．com


في دار الدنيا، ويعمون عنه دما جاءتهمٍ بهـ الرسل، يعلمونه في الآخرة علما كاملا يخالجه شك، عند معاينتهم لما كانوا ينكرونه من البعث، والجزاء . [أضواء البيان: 1 /
[IY
وrوأنهم ما كانوا مشركين: قال الله تعالى:




قال السعدي في تفسيره: يخبر تعالي عن

 تزعْمونه أي: إن الله ليس لـه شريك، وإنما ذلك علِّي وجه الزعم منهم والافتراء. آثمُ لَمْ
 ويُختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهُ، وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. „انظظرْ متُعجبًا منهم ومن أحوالهم „كَيْف كذذبُوا عَلى أنفسِهمْ، أي: كذبوا كذبُا عاد بالخسِارٍ على
 كَانوا يَفْتُرُونَه من الشركاء الذين زعموهم مع الله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. [تفسير
[السعدي، ص ror
وقال الله تعالى:

من أركان الإيمان ومنها ما يتفرع على هذه الأركان ، فالثيطان لا يدخر جها الان في إضلالله وأمر الناس أن يقولوا على الله مالا يعلمون وهذه بعض نماذج من شبهات هؤلاء: أولا 1- الشك في اللك تعالي وتكذيب المرسلـين:










فَأَنْ ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا للرسل بأنهم كافرون بهم، وأنهم شاكون فيما جاءوهم بـه من الوحي، وقد نص تبارك وتعالى على بعضهم بالتعيـين أنهم صرحوا بالكفر به، وأنهم شاكون فيما

 ]هود:
-
新行 (U) (U)

 نِ . قال الشنقنطي في أضواء البيان عند قوله

 أقوال أهل العلم عندي في هذه الاية الكريمة أن المعنى: بل ادارك علمهم: أي تكامل علمهم في الآخرة، حين بعاينونها أي: يعلمون في الآخرة علما كاملا، ما كانوا يجهلونه في

 في دار الدنيا، فهذا الذي كانوا يشكون فيه






 هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله، بالقضناء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهـ. وقد قالوا ما أخبر الله أنهـ سيقولونه، كما



 ولو كانت حجة صحيحة، لدفعت عنهـ العقاب، ولما أحل الله بهم العذاب؛ لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه، فعُلم أنها حجة فاسدة، وشبهة كاسدة، وذلك لأسباب: منها: ما ذكر اللكه من انـها لو كانت صنيحة، لم تحلّ بهم العقوبة. وهنها: أن الحجة، لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الطظن والخرص، الذي لا
 قال: : (قل هِل عِدْكْمْ مِنْ عِلم فتخرجُوهُ لنَا، فلو كان لهم علم- وهم خصومُ ألداءَ- لاخرجوه، فلمـا لم يخرجوهِ علم أنْه لا علم عندهم. إِنْ تَتُبُعُونَ إلا الظَنْ وْإِنْ أَنْتُْ إلا تَخْرُصُونَ، ومُنْ بنتى حجُجه على الَخْرْص وَالظن، فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟! وهنها: أن الحجة البالغة هي التي اتققت عليها الأنياء والمرسلون، والكتب الإلهِية، والآثار النبوية، والعقول الصحيحة، والفِطر الثستقيمة، والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل؛ لأن نقيض الحق لا يكون إلا باططلا. وونها: أن الله تعالى أعطى كل ملا مخلوق قدرة، وإرادة، يتمكن بها من فعل ما كُلف به، فـا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا
.بعل أفهالهم تبعا لاختيارهـ، فإن شاءوا
لفـلوا، وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهـ
لا ينكره إلا مز كابر، وأنكر المحسوسات،
فإن كل أحد يفرق بيز الهركة الاختيارية
والهركة القسرية، وإن كان الجميع دانخلا
مشيئة الله، ومندرجا تصت إرادته.



 مسلم rir]. قلت : ومع أن هذا الرجل قد جاء شاكا في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به إلا أنه قد هدى بعد لقائه بالنبي وسؤ اله
قال البيهتي- رحصه الله-: فهذا السائل كان قد سمع بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مستفيضن في زمانه، ولعله أيضًا ما كان يتلوه من القرآن فاقتصر في إثبات الخالق ومعرفة خلقه على سؤالة وجوابه عنه، وقد طالبه بعض مُن لم يقف على معجزاته بأن يريه من آياته ها يدل على صدقه، فلما أراه ووقفه عليه أمن بـه وصدقه فيما جاء به من عند الله عز وجل.






 [سنن الترمذي ^Yانَ وصححه الألباني].
 اخ إن شاء الله, والحمد لله رب العالمين.

وسِاوسِبِ الشِيطانِ وتإِبِّ بإلإنسانِ فقال:

 مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقْلْ امَنْتُ بِاللًّه، [صحيح مسلم: غسا"]. وهنا قد يصل الحال بالإنسان أن يُصـاب بحالة من الوسواس القهري المرَضِي لا يستطيع لـه دفعًا إلا بمعونة من الله أولا، ثم بالعلاج ثانيًا، ولهؤلاء يقول الله عز وجل:锶 وِيقِولِ النبِي صلى اللهَ عليه وسِلْم: (إِنَّ اللِّهُ

 وعن أبي هريرة قال: جاء نـاس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلث، فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: „وقد وجدتموه؟« قالوا: نعم. قال: „داك صريح الإيمانه [صحيح مسلم: [ITY ثانياء ما ما يتقلق بيقثة الرسول صلى النه عيه وسالمر
وlol جماء به :
 اللهِ -صَلِي اللهَ عليه وسَلمَ- عَنْ شَيْء فَكَانِ يُعْحُبُ أنْ
 أَهْلِ الْبَادِيَّ فَقَالْ: بَا مُحَمْدُ أَنَانَا رُسُولُ فَزَعْ















Upload by: altawhedmag.com


 يسمعونهم، ولا يعرفون شيئا عن أخبارهم إلا ما ورد فيه النص كسماعه قرع النعال وأصحاب القليب، وهـا السمهع خاص بتلك الساعة؛ لانه تعاد روحه إليه من أجل الحساب، وينتهي السماع بعد ذلك، لما جاء فـي الـي حديث أبي هـريرة رضثي الله عنه أن النبي صنلى الله عليه وسلم قال: „إذا خُضر المؤمن ألتّه ملائكة الرحمة بحريرة بيضناء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى روح الله وريـــان، ورب غير غضبان، فتخرج كاطيب ريح المسك، حتى إنه ليناوله بعضنه بعضنا حتى يأتون به باب السحاء، فيقولون: ما أطيب هذه الرِيحِ التي جاءتك من الأرض: فيأتون به أرواح المؤمنين، فلّهُم أشد فرخا با به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه ماذا فان فعل فلان؟ ماذا فعل فلانَ فيقِولون: دُعُوْهُ فِإنه كان في غَمْ الدنيا. فإذا قـال: أما أتاكم؟ قالوا: ذُهـب بـه إلى أمه الهاويةه.
 وننصح السائل بقراءة رسالة „الآليات البينات في عـي الاتي سماع الأموات، للكَلوسي. تحقيق الألباني
 وسلم قال عن الخوارج: إنهم كالاب النار؟ الجواب: الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قام بتحكيم الرجلين أبي موسنى الأشعري وعمرو بن العاص في الفتنة بينه وبين معاويـة رضي الله عن الجميع، ووالسبب الذي سُموا له خوارج: خروجهم على الإمام علي بن أبي طالب رضي اللهه،. [مقالات الإسلاميـين لأبـي الحسن الأشعري . $\mathrm{r} \cdot \mathrm{V} / \mathrm{V}$ وقـال الشـيخ ابـن بـاز رحمه الله: "الخـــــوارج خـصـــــاء عـلـي بن أبـي طــالـب، وقـد قـاتـلـهـ وِّقتل منهم جمعًا غفَيرُا، وقد كفروه واستحلوا دمـه رضـي الله عنه حتى قتله ابن ملجم وهو منهِم. والخوارج طائفة خبيثة يُكفُرون المسلم بالمعصية، ويـرون خلود العصاة من المسلمين في النار لا يخرجون منها كالكفار, وقد حذر


## 

隹

涺
 التلاعب بـه أبـدُا، ولا الطـلاق كذلـك، وكثير من الناس يقعون في هذا المنكر العظيم وهو التساهل والتا والتاعب في امر الزواج والطلاق، فالبعض يتّوج على الأوراق فقط لاستخراج هويه، والحصول على عمل، واخرون الحون يطلقون على الورق لتحّسب الزوجة أمام الجهات الرسمية انـها وططلقة فيعتمدون لـها راتنَا شهرئا. والحقيقة أن هـذا الـسؤال يشتمل على عدة مسائل فرعية:

- أنه اشتمل على نوع من الكذب على الجهات الرسمية وهو غير جائز فقد ثبت جمع من الأحاديث في الترهيب من الكذب كما في الحديث المتفق عليه: إن الكنب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أنه اشتمل على أخذ مال بغير حق فقد وضعت الجهات الرسمية ضوابط للحصول على هذا المعاش ، وفي هـا

التصرف احتيال على هذه الضوابط كها هو واضيح - أنه وإن اختلف العلماء في هذه الـي الصورة من صنور الطلاق التي هي على الورق واشتراط بعضنهم النية في ذلك إلا إن بعضنهم قال بوقوعه، ونحن نرى أن كل هذا استهزاء بشعائر الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: „ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعـه،. رواه أبو داود والتـرمذي عن أبي هريرة، وحسنه الالالبانـي في صحيح الجـامـامـع ورورى الحسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ,ثڭلاث لا يُلعب بهن: الانكاح، والطـلاق، والعتاقه، رواه ابن أبي شيبة في

المصنف وإسناده صحيح إلى الحسن. قاله الالباني. وعن الحسن البصري أيضا رحمه الله قال: اكان الرجل في الجاهلية يطلق فيقول: كنت لاعنًا، ويعتق ثم يراجع
 [الـبقرة:ابYج]، فقال صلى الله عليه وسلم: „ثّلاث جدهن جـده فالحديث إبطـال لأمـر الجاهلية. [مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن- مصنف ابن أبي شيبة]. وعليه فإننا نذكر أنفسنا والسائل الكريم قائلـين: اتق الله واصبر وإياك والشبهات والحـرام فلا تبع دينك ولو في شبهلة من أجل حفنة من
 موعدنا يوم لا ينفع فيه مال و لا لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. - وبالله التوفيق

منهم الرسول صلى اللهه عليه وسلمه. [فتاوى ابن باز] وفي حديث أبي أمامه رضي الله عنه لما رأى رعوسهم هنصوبة على درج دمشق، قـال: اكـلاب النار، شّر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوهr. [الترمذي
 وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صالخوارج كلاب الناره. [سنان ابن
 وفي كتاب السنة لابي عبيد الله بن أحمد بن حنبل رحمههم الله أن سعيد بن جهمان قال: „كانت الخوارج تدعوني حتى كدْتٌ أن أدخل معهم، فرأت اخت أبي بـالال في النوم ان أبـا بـلال كلب أهلب أسـود عينا تذرفان، فقالت لله: بأبي أنت يا أبا بـالال؛ ما شأنك أراك الـا هكذاء قال: جُعلنا بعدكم كلاب النار، وكان أبو بـالال
 ومع هذا فلما سُئل عنهم أمير المؤمنـين علي رضي الله عغه هل الخوارج كفار؟ فقال: من الكفر فروا بواريث


 لِيرفضن، ويقول لـها: إن أموالنا كالها لأولادنـا ومات ومات زوجها ولم يكتب شـيّا وهـي حزينـة لهذا الألمر، فماذا تصنع"
الجواب: على الزوج إذا كان في ذمته لزوجته أي مال أو أمـلاك أن يكتب لـها حقها، ليصنون لها أهوا الها الها، ويحفظ ذلك في وصية موئقة يضعها عند الثقات؛ حتى إذا عاجلته المثية لا يكون عُرضنة لضياع حقوقها، وعلى الورثة حينئذ إذا وثقوا في كـلام الزوجة أن يسددوا لها حقها كدين مثل سائر الديون؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر قبل توزيع التركة على الورثة أن يُنظر في الوصايا أولا والديون فتؤدى لأصحابها وهذه الزوجة أحق بمالها إن ثبت لـيا لها ذلك. وإذا لم يستجب الورثة لكلامها ولم تستطع هـي إثباتها حقها فهي مخيرة إمـا أن تعفو عنه وتسامحه وأجرهـا عند الـلـه وعلـيـه، أو تكـل الأمـر إلى الله يوم الحساب لتأخذ حقها يـوم القيامة، ونـــن نـنصح هــؤلاء الـورثــة بـرعاهـة حق هـذه الزوجـة، صيانة لها ولزوجها الميت،ونتصحها هـي أيـضنـا بـالـعفو عن زوجها خاصة إذا علمت أنـهـه لــم يـتعمد تضنيع حقها، والله المستعان.

 هناك أيام نُهينا عن الصيام فيها وقد يكون النهي للتصريم، وقد يكون للكراهه، وإذا كان للتصريم فالصوم باطل، وإذا كان للكراههة؛ فالصوم صصم ونيح. وهذه الأيـام هي: الأول، والثاني: صوم يوم العيد الأصغر ويوم العيد الالكبر، وذلك بإجماع العلماء الاء وقد روى أحمد وأصحاب السنـن أن عمر (رضي اللـا وله عنه) قال: : إن رسول (صلىى الله عليه وسلم) نهـى عن صيام هذين اليومـين، أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم، أي:
الأضاحي.

والثالث والرابع والخامس أيام التشريق؛ الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى، لحديث أحمد عن أبي هريرة بإسناد جيد أن پالنبي (صلى الله عليه وسلم) بعث عبد الله بن حذافة يطوف بينى ألا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وششرب وذكر لله عز وجل"

وروى مثله الطبراني عن ابن عبام انـاس. والإمام الشافعي: أجاز صيـام هذه الأيـام، وهـي أيـام التشبريق لسبب كالنذر أو الكفارة أو القضاء الواء السادس: صنوم يوم الشك وهـو: يوم الثلاثين من الـن شعبان، لحديث حسن صحيح رواه الترمذي: (من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصـى أبـا القاسم, إلا أن يكون عادة لله،. الـسـبـع: صـوم يـوم الجـمعـة منفردًا؛ والجـمهور على أن النهي عن صومه وحـده نهي كراهــة، فـإذا سبقه يـوم أو جاء بعده يوم وهو صائم، فلا تحريم ولا كراههة في هـا الصيام، وكذلك إذا
 عاشوراء.
والـدلـيل على ذلـك حديث رواه أحمد والنسـائي بـي إسنـاد جيد أن: "رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دخل على


 أن تَضص على


وختمت في أي اية.

الجواب:
الحمد لله وحده والصـلاة والسلام على من لا نبي :012
اططلعنا على هذه الأسئلة ونفيد أولا- أثه لا يجوز صـلاة المـرأة مع كشف ساقه الاقها؛ لأل سـاق المـرأة من الـعورة وستر الـعورة شـرط فـي الـصـلاة، فكشفه أو كشف مققدار ربـعـه مفسل للصـلاة ومـانـع من صحتها.
ثانيا- لو احتلمت ورأت الماء صارت جنبا ووجب عليها الغسل ولا يكفي في ذلـك الـوضووء؛ لـا في الـي صصيح البخاري ومسلم عن أم سلمة رضبي الله عنها قالت جـاءت أم سليم امـرأة أبي طـلحة إلى الـى اللبـي صلى اللنه عليه وسم فقالت: يـا رسول اللنه إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إلـي إلـا هي احتلمت؟ قال: نـعم إذا رأت الماء، والمراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم بن المنول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية. هذا والاحتانام ليس بمفطر. ثالثا- إذا كانت المرآة جنبًا أو حائضنا أو نفساء أو
 محدثة حدثا أصنر يحرم عليها مس المصحف إلا

لضرورة.
كــن تـخـاف حـرقا أو غـرقـا. نـعـم يـجـوز أن تمس المصحفف بـصـائل منفصل عنـه ككيس وصندوق رابعا- انثه للمحدثة حدثا أصغر قراءة القرآن، وإن حرم مسها للمحصن. كها قلنا. كها يجوز لها قراءة القرآن هع كشف رأسها بلا كراهـة. خامسا- إن قـراءة الـقرآن عبادة يثـاب عليها القارئ وإن لم يتم السورة. (المفتي: الشيخن عبد المجيد سليم رمضنـان الـو هجرية سنتمبر 19£ م) م)

تصوم بغير إذنه، وكذلك لو كان مريضُا عاجزا في هذه الناحية، فلا داعي لإلنـه في الصيان وقد نهـي الرسول (صلى الله عليـه وسلم) عن وصال الال الصوم أي: لا يفطر عند الغروب، ودستمر صائما طول الليل حتى يصله بـاليوم الثاني. روى البخاري ومسلم انن النبي (صلى الله عليه وسلم) قـال: إإياكم والـوصـاله. قالـها ثلاث مرات اتلا قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله: قال: وإنكم لستحم في ذلك مثلي؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، خذوا من الأعمال ما تطيقونه. وفى روايـة للبخاري: الا تواصلوا فأنيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحرى. والله أعلم. [انتهى من فتاوى الشيـخ عطدية صقر

رحمه الله].

الجواب: يجوز لمن عليه فوائت أن يتنفل ولا يكره منه ذلك

التفصيل: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بانه نقل الطحاوي في حاشيته على الدر وابن عابدين في
 الفوائت أولى وأهم من النو افل إلا سـنت المفروضة وصلاة الضحى وصـلاة التسليح والصلوات التي رُويت فيها الاخخبار- انتهى
قال ابن عابدين كتصية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب- انتهى ومن هـذا يعلم جـواز أداء السنتن وصـلاة العيدين

وصلاة الجنائز والتراويح ممن عليه فوائت وأنه ليس فعل شبيء من ذلك محرما عليـه ولا مكروها وا لـجرد أن عليه فوائت. والله سيحانه وتعالـى أعلم.
 ديسمبر 1974 م)
س- صنالاة المرأة وطهارتها
أولا إذا نـوت المـراة الصـلاة وكانت تلبس شرادها، وكان فستانـانها بعد الركبـة بقليل، فهل تـجـوز لـها هذه الصلاة أم تكون باطلةج ثانـا السفة جدا جدا بـا سيدي لهذا السؤال- فإن اللهه لا يستحي من الحت- : إذا احتلمـت الـبـــــدة فهل تكون نجسة ولا بـ من أنهـا تغنسل أم يكفي

بالمشاركة بجزء من ماللك ومن الزكوات أو الصدقـات لنشـر
التوحيد من خـلال المشاركة في الأعمال التالية:


بعهل حـوالهة أو شيلك مصرفي على بنـك فيصـل الإســلامـي -



Upload by: altawhedmag.com


[^0]:    والـحمد للهه رب العالـلـني．

[^1]:    \&1 $\leftrightarrows$ 연 ثـبـ)

