

：تصرهوا
 －1957－ヵ أ

صاحبة الحنتياز ：
？
raloov7 1
家
保

ا القّ ．．．ا．．
浣

待気
Upload by：altawhedmag．com
(
 - أقو ال أو أحكانـا










 أن أضرب بعض الأمثلة حتى يستعد الخالفون للمناقنشة فانى أثول
 مظالة C أن كان هو الإسام فلماذا انمرض -









 ن ع


 بيذه الأساسيات اذا ما عقدت ندوات لمناقشة قضايا الذلاف . . ؟




 بزعهون آنها ذكر لاله . واختلاط الحابل بالنابل فى أعياد الجاهلية الالى
 رأسهم فضـيلة الدكتور وزير الأو واف . وغير ذلثك من مور الوثينية التى










 -

الاسا(مى بعدا كبر) . وأنه لا فالح لهذه الأمة الا اذا عادت المى ديسن
(H) Wes,

遄 بأ


A ج


U
號

, ...

 3 3


 . .
(

, تُيس التحــربر

```
            0[-4)
    ب% ب. .
```




```
    vaige ، jocllog
```









```
,
```














 لا يرجون لقاء اللّ ، ويؤثرون التخـية التا بها على مذابح الهوى ، قربانا







 لا تعدو هم الى غيرهم


 . do, .. do, .. do,


 بالمساد ، والرزانة ، والنفس اللوامه ، وشسن الفلق ، والاعتصــام بدبل الالــ4 : والاثثـار ...
كل ذلال يبنى فوق قواعد من عقيدة، وأساس من إيمان • . الايمان
 -
 - الهــــات هو كمـال التو




 العبادات ، والمعاملات ، وتلتقى الثشعائر بالثشرائع . و وفك الارتباط بين

أحكمت لحمتوها برباط وثيق . ونظما معا فى عقد المواثيق التى أخذ ذا

 تحت طانلة الآثة (ولا تكونو ا كالتى نقضت غزلما من بعد قومة أنكاثا )

## النعمــة والميثــاق

,
بورة المائدة بـلدعوة الى تقديس الـعقود ، ثمـ عرض نموذجا يبمع بين



 الطهارة والحألة ..


 -




$$
\begin{aligned}
& \text { " الشـيطان ووسام الثـكران }
\end{aligned}
$$


 ,











,

 ) 01 -





- ا



 ( $\cdots$ ( (


 .
 - حتى اذا أتو ا على و ادى الí ن ن ق













 IIT - -















## " n $n$

- 





 قبلهم دمر اللفه عليهم وللكافرين ألدثألما ) مد

وش و ها • وفاء بحق الأولوية 6 ورضوخ المتضى العبودية





(

اللشـاكرين ) الأعر اف - :؛



أيديهم فكه أيديهم عنكم ... ) المائدة لا ( بأيها الذين Tمنو! الذكرو!





r
V

- من ضبيعه كفر انية ، وقلوب غلف




 (1)


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ا الســنة والبدعة }
\end{aligned}
$$

عن أبى عهرو جرير بن قبد الله رضى الله عنه مال : كنا فـا فـ هدر
 (


N (





 وثياب : هتى زأيت وجه رسول الشّ





```
        ته-ريض بالراوى 
*)
```




```
,
```



```
|
```




```
عترل الفريقّن وolor عام
```




```
    * *)
                                *****)
```




```
ر*و***)
g
```




```
                                    4-4
```




```
                                القأقا
    #
```




```
    IT
```


.

准

 ,





 ن -
 .



 الاندط,

 هذه هي الـينة الحسنة التى يعنيها الكورول الكريم ، لأن الأنصـارى
 -
 -
退
 لان الاحداث فى الدين ما ليهى منه فهو مردود عليه ولا يقبذــه اللا


 ما يبسـتفاد هن الحديـــ
( ا لا飺: 4s


- انت نقود آ آو ط
 -
: - 46
. . . . .
 - ا

 - הى عدد قادم
- M مرت - V ل


$$
\begin{aligned}
& \text { - الرئيس }
\end{aligned}
$$


 شـبان لقراءة هذا الدعاء؟







 الدعاء آثم لا يقبل دعاؤه مع هذا الابتداع • وقضية نزول الله تعالى
据




 منذرين • غيها بفرق كلا أهر دكيم) (مى ليلة القدر اللتى ثال الله عنها


$$
\begin{aligned}
& \text { ليلنة القدر • الىى ليلة عادية من سائر اللـيالى وهى ليلة النصف من ششهر } \\
& \text { شـعبان • أفلا تعقلون أيها المتدعون \& لا تصر فوا كالام الة جريا ور اء } \\
& \text { - بدع ابتدعتهو ها ما أنزل الشَ بها من س سلطبان } \\
& \text { ها } ا \text {, ألا }
\end{aligned}
$$

س - يسال القارىء / أحدد السقيد أمين / بالحاكهية هيـت فمر عن المقصود بمالك اليهين في قوله تمالىى ( والذين هم الفروجهـهـ - حافظون الا. على أزواجهم أو مــا ملكت أيمانهوم )
 - العزوات ، أو من ساللة الاماء ( الرقيق )

 العتق فـ كنار ات كثيرة منها كذارة الفطر فـ رمضأن أو الظهــار .. أو
 - لا يفرق بين الابن وأمه • والله أعلم

سى - يسالّ القارىء على أبو دزق هن أبى كبير بالشرقية عـين

- تفسيم قوله تعالى ( سيماهم فی وجوهمهم )

3 3 -

 - من الختّوع • والله أعلم

س - - ويسأل المقاريء / شفـان نجدى بكلية آداب منا فيقول
طا الفرق بين صلاة الاستخارة وصhلاة الحاجة ؟ وما كفيفتها لـ ج - ج
 3. فتصنى

 ,










 , ,

 - 寀


 س - يسال عادل هابر مدهود هن المنصورة عن دكم البسملة - مع الفاتحة فـ الصلاة

 - Sek 道
 فيقول : هأل يجوز أصلى لاهى مع صhلاتى ؟
c








 أهلد • فهل يقدز على ذلك غيرى ؟ .

 عند نزول الدوزة الثهورية ثم غسلها أو رميها ؟


 - ملأل
 الكاءاء والتمدية في قوله تعالى ( ونا كان صلاتهم عند البيت الا مكاء
-وتمدية)

ثن المشركن كانوا يـضرون ويمفونون اذا هلى المـلمون عند البيت






عن دسول الله صلى الله عليه وسله ، أم باجثهاد هن الصحابة ؟

 , كان الرّسول



 الترتيب من تالوة وسول الله -
س - تسال التارئة / آهال عطيــة غيث عن شريــة ذتـان البالــات






وعزة الله ، أو فدرته ، أو جالها ، أها أن يؤتى بالمصت ليمثّ عليه - فذللك حدث جديد نى الدين • والله أعلم
 القنوت في سسائر الملوات الفهس ، وهل يجوز الدعاء على الظالم فـ المــلاة"



 ( الم - علان • وذلك فـ صلو اته



 - فرأيتهم جميعا هرعى فل غزوة بدر - بالله ألها





اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد • اششتد غضب الله على قوم اتخـذ الا

- تبور أنبيائهم مساجد




.ill الاسام

 - اللاعنون ) والله الهادى الـى سوع الـه
 عن اللبب فـ عدم كتابة البسعلة فى أول سورة الموبة •


c






 -


ج - اذا كان الايجاب والقبول عند البيع : المسلعة الفلانية نقد




- ج اليس العبرة بأن أذاه رضع مهن بريد الزوع من بناتها
r
 تو سا －خnـا

 ج－ج －

 －（

隹
路 －مع \＆\＆\＆ 4


－ج共



 حول أول ها خلق الله ، وهل خلق الق النبى صلى الله عليه وسله من نور


##  محمئلعبعِّالرهيم






 -

## المته





 -

 , الانسس قد أرسل اللله منهم رسـلا الى آقوامهم م . والاستفهام الأتقرير

- التوبيخى

-ف الرجال دون النساء
ويقوه رشيد رضا : ان الرسله من الجن مه الذين تلقوا الدعوت

سورة الأحقاف ( واذ صرفنا اليك نفرا منز الجن يستمعون القر آن ؛
 وذكر ابن جرير أن المسلّة خلافية . وسئل الضـالك عن الجن :




فاطر • ومثل قوله ( ولكل أمة رسول ) من آلا

 - ونفوض الأمر فيما عدا ذللك اللى الله تعالئى
 - بدليل آية الأحقاف

ثم انه يصف الرسل الذين آرسلهم النى الفريقين بيّوله ( يقصون ليكم Tاياتى ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) أى يتُون عايكم آياتى ألتى أنزلتها عليكم المبينة لأصول الدين ومكارم الأذلاق ، وحسانات





 - لرياسة والهلطان على الناس

هذا ولم يثبت فى الكتاب ولا فی المنة ، أن جبريل أمنا الوحى



مدمد على عبد الرحيم
iv

## そir $)_{6}^{2}+\left.\right|_{0} ^{2}$

!
쓰를




. .


 -.





 - . 1.0.0 وترك اللجو؛



 ذلك من موجودات ..

-


 1.. ن








 تمديسى بعض الأفر اد ، كما ادعى عبد الله بن سبأ ، اليهودى الأهص الا ألو هية على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فكانت عاقبته الموت صر الـا على

 ,

 غن ذلك من الكلمات المنسوبة اليــه ...



 -
 ra















 أصحــاب القداســة ا..
, اقتنع شـتخ آخر وكتب آن أحد الأولياء كان يرتفَ الى





ويروى أيضا أن وليا من الأولياء منحه الله بساطـا يطير فوق الريت
 الأقطلب ، لا بستطيع المرور فوقه ، وانما لابد من المرور تحت عتبة قبر ! . .
بأمثال هذه الططامات ,اجت دولة الخر افة زمنا طويلا خيمت فيـــ

ine الثشخص المترض فيه الولاية ، حيا كان أو ميتا ، وبين الكر امة والأمور الخارقة ، فهو باب الربوبية وعتبة الصطفى ، فال يجوز أن يتوجه العبد
 هو عربون الاصابة من نفـاته وبركاته ، وعليه أن يدفع لحاسيبه قبــلـ

وأحانا يربطون بين من يريدونه وليا وبين النسـب الـحمدى الشريف
أو بيز نسب أحد الصحابة رضولن الله عليهم ، و هذا يكفى عند العامة
 المطلوبات ، والغريب أن أكثر هذه الأندساب بـاجة الى تحقيق علمــى


 الثشهداء بالمنوفية ، الى الفضل بن العباس بن عبد المطلب ، واجتهــاد الكثيرين من أنصار المو الد وأحباب الأضرحة فى اثبات النشـب 6 دونمــا أدنى دليل 6 حيث يقرر التاريخ والأنساب أن الفضل بن الععباس لم يعقب ذكر ا . . ومحل الغر ابة هنا أن مدينة الشهداء وضو احيها موطن زاخــر بالقماء والمكرين والحققّنز 6 ومع ذلل لا يوضحون وجه الحق فى ها الموضوع ويتركون الناس فى رحاب الأكذوبة الكبيرة أن للفضل بن العباس
 وفى بلدنا أيضضا سـرس اللـيان يوجد قبر نسبه الناس الى ابن لأويس القرنى التابعى المثهور 6 ولمت أدرى أيضا أنى لمهم أن أويس القرنى المى
 من الأولياء

 1.. .

 rI
 الندور, الكهابطة على هناديق القبور ، والقاعدة الثـر عية تقرر أن من نذر

 من تحذير الناسى من الشُرك .. وبيان حقيقة الولاية ، والفرق بيَن المياة
 ,







 البدعة الجديدة ، التى يزعم أصصابها أن جديه الوليد ولد مكار مكنوبا على










 -

## على عيـد


(s)
 .
 - الـد ق الحياه البشربة والكونية فهو يخالط حـاة المسلم اليو مية ع ونتـــاطانتا - الخاصة وغير الخاصـــة
 عتصهت ، وتدر عت ، وتمسكت بالتوحيد الخالص المحسن غير المددور بريبة أو ظلنون ، فالتوحيد الصريح هو أقوى مجن • وأوقى ظهير و مه





 - تزمان أو مكان

 على




فيه صطص الأمر والنهى غير المردود • لان أمر مبالكان والنون • فاذا





منه . والرضى بقضائه وثدره •


 كذلك - الا من رحم ربك - حتى يموت أكثر هم وهمو ضنيّن يمنع الحقوق





-
 .


التى يقتذيها من طاقة وحول وثّدرة -
 فأنت ترى مريضين مثلا متشاكاين فى العهر والظرونت العامة والخاصط
 بعطى لِّخر لاجرم أن النتيجة لا يمكن أن تكون متفقة بـال • ان كا لا

roo

##  <br> 


 أعداء أهل البيت وأنهه لا يصلون على دسول الله




















البقية صغدة (rs )

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين • بقول الله تبارك وتعالى

(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤهنين ، ومن يفـل الا

x

ser
لايتخذ : (V) ناهية جاز مة والفعل بعدها مهزوم وحرك بالكسر
 - مفعول أول ، (أولياء ) مفعول ثان
 ,




والمولى : المصـبة كأبناء العمومة ومنه قوله تعالىى
( وانى خفت المو الى من ور ائى وكانت امرأتى عاقر ا فهب لـى من لدنك ولـــا ) الآية ه ســورة مر بم • أى خفت جور هم وتضيعهم للدين من

TV



 -
ومن يفعل ذلك : بدل



غاليس من الله فـ شىء :

من شـرع الله فـ ثمىء ) أو ( ليس من ولاية الله فن شیءء ) •

تصدر بمعنى التقية وهى أن يدارى الانسان آخر مخافة شـره •

 هطلق لفعل ( تتقوا ) وجوز بعضه هم أن تكون هفعولا به : أى ( الا أن


## ويحذركم الله نفسه :

قال ابن عباس : يحذركم عقاب نفسه • وذكر النفـس لكى نعلم أن




- 1
 عن موالاة الكافرين • وقد أذهر الله عز وجل اسم الجاللة فـ قوله





 -


## سبب نزول الآيـة :

1- أخرج ابن جرير من طريق تعيد بن بيي أو عكرمه عن ابن
 المةيق وقيس بن زيد قَد بطنوا (أى اتخذوا بـطانة) بنفر من الأنصـار

 لا يفتنوكم عن دينكم فابوا ، هأنزل الله فيهم : (لا يتخذ المؤهنون ) الى الى

r ب فى عبادة بن الصامت الأنصارى البدرى ، كان له حلماء من اليهود . كلما



- الله : (لا يتخذ الؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمين ) الآية


- 1

 لالنبى


واستدلو ا بما يلى :




- بيد أن ما ذكره المالكية يحمل على عدم الحاجة أو عدم الؤثوق -
- r بعنى التقية وحكهها :
- 

من شـر الأعداء فيتقيهم الانسان باظهار المو الاة هن غير اعتقادها

 كان من مسائل الاجماع وجوب الهجرة على المسلم من الكان الذي الذى يخانت








الآخر فقبل رخصـة الله فلا تبعــة عليـــ ـ .




لالقلب بالايمان عمال بقوله تعالى : ( الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان )

أو يأتى مأثـــا أو يثـــــد زورا •
r - هل يجوز تولية الكافر واستمعاله في شئون المسلمن :

- جاء فـ آحكام القر آن للجصاص


$$
1 \text { - لا ولاية للكانر على المسلم فـ شىء. }
$$


له عليه فـ تصرف ولا ترويج ولا غـــره .
( ن الا




- ,
.بـ:لابـة أو نــصرة أو تــوارث .
§ - حكم المداراة لاهــل الثر والفج-ور :



- 












Eanisl joan


 ,





.
حسن عبد الوهاب البنــا

## 



## 

-     - 

الاهووات لا يسععون ولا يحسون



 أن الميت يسهم ويرى ، ويحس وهو فـ قبره كما قالل عليه الدطلام :


 - لكمن لا. يجيبون ،

وكلامه هذا عليه تطيقات :




 -البخارى
 tr

$$
\begin{aligned}
& \text { فيبالان الميت حمب نصوصر الأهاديث الأخترى التى بينـت } \\
& \text { دلك ،وهمى الا يلى }
\end{aligned}
$$



 ( رواه أبو داود وماله محقق جامع الأصــونل : الـناده

" . . .


- (livt الجامc رقم
( فيض المدير : ج ا




- A 1 • غليه باعادة الرو




左
- I If log I - : كا


```
*)
قال : (> انهم
```



```
    * *
    (4%0 % ى, (1)
```



```
    *=
    (%)% % % (%)
        يؤخذ هز الحديث ها يلى 
```






```
        *)
```



```
    ,
C-0.0 0
```









```
    *)
    0
    &0
```

供





 -• almos





> قال الله تنعالى

( $1 \leqslant$ • ( . .




, .

(18^: 19V: الأكراف )
( ) ؛



- أهوات غبر أمياء وما يثشمرون أيان يبعثون )
(r1.r. : (الندل)


(أى لا يسمعون ) (ذكره ا ابن كيّير والطبرى )


- من أن اليت يسِع ويرى ويحس


 الشة
 اللا(مة نعمان ابن المفسر الشههي محمود الألودسى ، وهر مطبوي .... ومحقق ، أو لعله قرأه ولكان الكّ





 | المصابيح رقم
 - 受 بتبع ان شاء الله
مهدي بيز جميل زينو


## |

## 

据

 al



-


 4 -
 فصل الخطاب فل هذا الأهـر الذى اختصم بصدده أهل بلده ، فبداد

 ,

 بقوله (


صing $ل$ y
 ان الدين كاله دين ، لا ينقسم الى قُشور ولباب والى ألى ورو تستشق





 - هان الحق لا يتعدد والتعدد من لواز ازم الباطلا

ونقول : لو أن الدكتور طرّح آراء اللرجال التى تقدس تيدي

وكان أمينا فـ فصل الخطاب بين المتاز عين الذين استأمنونه .
ونصن نقول له : لقد ثبت بالأدلة الثشر عية القاطعة الجاز مة مـا

- هاتن الركعتين اذا دخل المهـلي والخطيب فوق الم
 الدكور يفتى بعد ذللك بالأدلة ويطرح أقوال الرجالل الحديــ الالول :


 -
- أخرجه الالبخارى ومسلم وغي

الحديث الثــانى : -

 سمع جابر بن عبد الهي يقول
§9

جاء رجم والثبّى

- ${ }^{\text {a }}$ r

الحديث الثالــث :-





الحدير_ث الرابع :-

بن عبد اللّه قــال :
بينا
- "
- خرجه البذارى ومسام وغي





 -



مصمد نصيب لطفى


##   <br> $$
-17-
$$


 الفضائل ليكون قاعدة حديثية فن هذا الباب ، فقال تحت عنو انْ (پ ذكـر جـ امع وضو ابط كاكية فـ هذا البابه : :-
ونيا ذكر فضائل المسور وثواب من قرأ سورة كذا فانه أجره



 ثثاثة عناصر :

أولا : ما صع من أحاديث • فيقول : والذى صع فـ أحاديث - : ,


 - r - -

 ? - حديث العشير آيات من أول سورة الكهث من قرأها عهـه من - فتّة الدجال

حديث قل هو الشَ أحد وأنها تعدل ثلث القر آن • ولم يمـح - غضائل سور ةما صـح فيهـا

01







- "



شا








- على









```
                                    * *
    و*)
    |
```



```
* iv
```






```
l
                                    ** vol*)
```



```
4.0.0.0
```







```
    < <
```





```
        * به \
& =%-0
```

                                    - اللـرة
    

- V


和 - 人 - الدجال
-     - 

ـ 1 .

- "لمعوذتان


 هذا التو افق من :-










!
- "التو أتر









 - 『<

قلت : أخرهه البخارى (

 هاجه وابن الضريّى وأبو عبيد وسعيد بن منصور والبيوتي -






 لم تمشق حول
 على ابراهيم حثيش

## 

- 

 هill -


ى


§ م)

层



,









التوهيــد

## صـ

1 رئيس التحرير

- الأستاذ بـذارى أحمد بدر هضديلة الث-يخ محمـد على عبد الرحيم فضيلة الثـبخ محمـد على بد الرحيم فضهيلة الثشيخ مصمـد على YY بـ الرحيم

FV الأستاذ حسن الجنيدى فضيلة الثيخ محمد بن جميل

IA الأسـتاذ مصمد نميب لطفى
الالإستاذ على ابر اهيم حثـيشي
or
كلمة التحــرير

17 هل من الجن ردل أو أنبياء
الأهـتاذ على عيـد , ونيكي بسماعون لهم

$$
m
$$ التحــرير


بـاب ال

بـاب الفتـاوى
الأستاذ حسن عبد الورهاب البــــا ...
د • المبيد الجميلى التوحيــد عاجــــ النـى عن مو الاة الكافرين تتبيهات على هـفوة الثفاسير
المفوا الله أيها المثتون

قيمة الاشتراك الهسنوى اللفسخة الواحدة من مجلة الثوشيد فَ
فى اللذارج : ما بيـاوى قيمة جا عددا من أعداد الملة



## هذه المجلــة تمـــرها :

## 象完 F I9YY - - IY §O O

ومن أهدافهـــا :

- 1
 وتقواه 6 وحب رسول الش صلى الشَ عاليه وســلم حبـ صحيىــا صادقا يتمثل في الاقتداء به واتخاذه أسيـوة -
 والمنة الصحيحة - ومجانبة البدع والخر انات ومحدثات - الأهــور
r r الدعوة اللى وبط الدنتا بالدين بأوثق رباط عقيدة وعما - وخلةـ
ع - الدعوة الىى اققاهــة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الته فكل مشُرع غْيره - فی أى شَأن من شَـئون الحياة - معتد
 تلقى بدار المركم الععام للجماعة محاضر ات دينيه هساء
الأحد والأربعاء من كل أسبوع •



