

Upload by: altawhedmag.com


تصروها:
تَ تأَ

صاحِّ الومتِيان :
ح番
raloov7




法



Upload by: altawhedmag.com

$$
\begin{aligned}
& \text {, }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ما خفى أعظــــــــ . : } \\
& \text { الحمد للـه . والصصاة و الشـام على ربـول الله - وبعد }
\end{aligned}
$$

فان لنا سؤو الا نوجهه اللى المسئولين فى وزارة التربية والتعليم فـى مصر : لملاذ اتزنون الأمور بميز انين مختلفين ؟ جريمتان وقعتا واهتمت الوز ارة باحداهما وسكتت عن الأخرى م و والجريمتان تتعلقان بمدارنس
 اللسخرية من بعض ما جاء به الاسام • اهتمت الــوز ارة بالتحتيــق


وڤضضية الأمو ال نشرتها جر ائدنا في غرة رمضان الماضى • وتتضهن احالة وكيل الوز ارة ووكيل أول الوز ارة وأعضاء الالـنتين العامة والـلـيا





 كيرة على هذا المنو ال ان دلت على شىء فانما تدل على مدیى استوتار


ألهو ال أو غير ها • واذا كان-المتهم بريئا المى أن تثبت ادانته فاننا نرجو




تلك هى الجريمة التى تصدت لها وز اره التعليم وأحالت المئولين

 خاصة • ولا ششك أن ما يدرس للطفل يرسـخ فى أعماقه شيئا فثــــيـئا حتى يكون فكره العام عندما يكبر ... وعهر الطمولة أنسب الأعمار لزر ع القيم والبمادىء فى عقول أبنائنا وبناتتا • لذلك كان من المهمر جدا




 -

قرأت الأم اهدى هذه القصصص لتشرحها لابنتها الطثلة فوجدتها





فكرت الزوجهة الصغيرة وقالت ان زوجى أكبر منى ، بينما فكرت
 ينام فتأتى الزوجة العجوز وهو نائم وتقوم باقتلاع الثشعر الأسود

من رأسه وتقول : الآن شعرك أبيض وجميل ... وبعدها تأتى الزوجة الصضيرة وهو نائم وتجذب الشُعر الأبيض وتقول: : الآن شعراك أسـون وجميل . .. واستمرت الزوجتان فى هذه العملية لأسابيع طويلة • وفى يوم است:قظ الزوج من نوهه وهو يصيح : رأسى بارد ... لتد أصبحت بدون شــعر .... رأسى بــارد
 والهدف من تدريسها . . انها نوع من المُزو الفكرى الذى يرمى الى الى تكوين فكر يرفض جزئية من الاسامه ... وجزئية هنا وجزئية هناك
 - هذه مرحلة الطعن فـ دين الله جملة وتفصيـيـا
 ذلك الكتاب الذى يحوى هذه القصة مطبو عا في مطبعة جامعة اكسفورد
 أشار أحد الدارسين اللى ذلك والى أنها وردت فى كتاب وول ديور انت

 'لمقرر ات قبل تدربيسا لاو لادنا ... ؟ ؟ فاذا كانت هذه القصهة تد ذلهر ت


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى رئيس الــــــرير

$$
\begin{aligned}
& \text { dinclin } \\
& \text { بت }
\end{aligned}
$$

> واللربوبية باشعاعاتها الجمة التى لا تخفى • ولا تنكر ، يتخــذ
> - الايمان بها سبيلX الم الايمان بالاللهية بكل خصائص.

> • الميز ان
> أها الصفات القدسية الفياضة بالحالل و الكمال . و الجمال فانـا

- ا $ا$,
V
ويعد • ويتو عد ، وبحد الحدود ، ويبرم المو اثشق ، ويعهد اللى العباد
و اللعباد بحق المعبودية • والافتقار • يذعنــون • ويخافــون ،
•وير جون •ويرضون ، ويلتز مون


 -



 -


## التربية التشريمية والرافضة الجــدد

-وق -




 - القلوب


 ( )

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$






- لق


وقد يقال : كفز دون كفر ، كما يقال : الايماندرجات واتو الكفر در كات .






## عــود الى المواثيــق



 أن ارحموا من فى الأرض • r بـ ووعد الذى لا يخلف الميعاد من طابت


 من ذكر أو انثى ( أنى لا أضيع عهل عاهل هنكم من ذكر ه أو أو انثي

 - أوظف بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر ا عظليما ونعقة المو اثقة والمعـاهد

- : هستوياتها وهختلف sقاماتها وأوضاعها
- د- 1


- طه - 110
r


 تخاطبنى في الذين ظلموا ، انهم مغرقون • ويصنع الفـلك . . )
 ونادى : ان ابنى هن أهــلى • فقر ع ، وو عظا
 - ورو

؛ - وأخذ على النيبين قاطبة ميثاق التكاهل والتتاصر (واذ أخـذ الله ميثاق النبين لـا آتيتكم من كتاب ، وحكمة ، ثم جاءكـــم





-     - وأخذ على


لا يؤمنــون ) البقـرة • l ا
. ( ( ( )


 الايمان بمقتضضى الفطرة ، وبدلالة الآيات المبثوثة عبر الكون

 يبصر • ويعى • ويتأمل • ويستنبط • وتتضافر مذه القـوى لتتمثل عقدا بين الله والناس ( واذا أخذ ربك هن بنى آد آده من




, والمولى بعد النتفاضة الفطرة ورسائر قوى الادر اك يز يدهه بانكت هوى وجلاء بصيرة ، ويقيهم بالرسل التخبط . والعثار • ويكفل لهم بالعطماء الزالة اللغشاوة عن الأعين التى يميبيها غبار الأيام : ولفاع ولية

 - ن Joc JTiay

وتهددهم ان هم آثروا الغنيمة العاجلة على الباقيات الصالحات











الأحكام ( واذكروا نعدة الله عليكم ، وميثاته الذى و! اثشكَم بـ




,


 ويجاهدون المتمردين على مواثيق الله ، وشريعته غالبين ( ان تنصروا


وتقدير اللاثار العظيمة التى تزخر بها عهود الله أثشــاد اللـه
 مو اثيق الكتاب • هاذا نسينا ما ذكرنا به ، و وعتونا عما نهينا عنه كان الذل ، والهو ان ( فخلث) من بعدهم خلث ورثوا الكتاب ، يأخذون عرض ها الأدنى ويقولون سيغفر لنا ، وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ، ألم
 فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون • والذين يمسكون

,الاسام كما شـرع ، ووثق المواثيق . . فوض الى الناس أن
 التجددة • والاسلام يقر ، ويحترم ما أبرم الناس من عقود ، طالما
 وتشل ما أهل اللــه • فاذا سنت قو انين أو أبر هت عقود فيها انتهاك
 لا يقرها ، ولا يرضى بأن تسود • نهى - بهذا الاعتبار - لا تدخل



 الا على ضوءما أثر الله -
 تتسلط ، وتتهب حر ام ، واتخاذ الأعداء بطانة هو أولولياء حرام هوتر كهم حتى


 تجارب لهم . والأذهى والأهر أن نلح الحاحا ، ونريق ماء الوجـه كى يتكرمو| ويسدحو بأن تخفق رالياتهم فوق مهتلكاتنا في البــر -أو البحــر
 أو فى غفلة ، أو تحت ضغط حاجة وفاقة لا يكون ملز ما ما ما وطغيان الناس ، أفر ادا ، وجماعات ، وأوها فـ التحليل ، والتحريم

لأن التشريع بكل فصـوله تربية ،وانعــام •

## الالنعــام والنــاس

يثير الانتباه أن الله اذ أمر بالايفاء على وجه الاجمال عقـبـ ألـب مفصال ، وأثـار أول ما أشار الى بيمية الأنعام (أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام . . ) ) وتابع بعد ذلك الحديث عن الألما الأنعام فى الانعام واضعا قواعد ، تتظم التعامل معها ، ر رافضا أن يتصرف أحد فـ ألما الأنعام
 الله ولا الثشهر الحر ام ، ولا الهدى ، ولا القانئد . . ) الـألائدة ؟ ( وجعلوا لله مها ذرأ من الحرث والأنعام نصييا فقالوا هذا لله

بز عمهم وهذا لشركائنا . . ) الأنعام وسا • ( وقالو | هذه أنعام وحرت


 اثنين ، ومن المعز اثْنيز قل آلذكرين حرم أم الأنثيـن أم ما الشتملت
 اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثينز أم ما اثتملت عليه
 افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم . . ) الأنعام

هكذا يقرع الله المتصرفين فى الأنعام بالتحليل والتحريم • غكية
بالمتصرفين فى أهر الناس يحلون لهم ويحرمون عليهم ؟ ان المولى بهذا وبأمثاله يلفت أنظلار الذين ينتحلون حق التحليل والتصريم والتشريم و الحكم بغير ما أنزل الله تحت أية دعوى من الدعاوى : باسمم التقدمية


تعم ، هناك أشـياء مباحة لذاتها • ولانسان اذا تيقن فيها ضررا أن بحرمها ، واذا تتقن فيها نفُعا وضرورة أن يحتمها أو يحبذ مبـاشرتوا


 الحرهات ، هتعدين الحدود ، فذلك هو اللغرور بربنــا الكريم الذى الذى خلق فسوى ، والذى قدر فهدى : ( يأيها الانسان ما غرك بربك اللأى - خلثك ، فســـو الك ، فعدلـك )

- يتبــــ الن شاء الله

بخاري أحمد عبده

$$
\begin{aligned}
& \text {; } \\
& \text { - الدــــ ا }
\end{aligned}
$$

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى اللــهـ
 فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا • فقـــالـ الـا
 استطهتم • ذرونى ما تركتكم • فانما هلك هن كا كان قبلكم بكثرة سؤ الهم
 واذا نهيپكم عن شیء فدعوه ) رواه هســلم

معـانى المفــردات

$$
\begin{aligned}
& \text { فقال رجل : }
\end{aligned}
$$

هلوبهي • وكان يغلب عليه طابع البداوة • فيقال : انه كان ينا ينادى النبى
أكل عام يا رسول الله ؟

## 

فرض الحج على المُهور فـى السنة التاسعة • غكان مسـك الختام

(ان الله فرض عليكم الحتج فحجوا • وكان الأثرع ع بن هابس ، التميهى


لبخارى فى المناقب) ومات الأثتر ع شهيدا فـ موقعة اليمونك







 دعونى ما تركنكم . وأمر هم ألا يكثرو الا هن الأسئلة . فانما هلثك من كان

ثم نزل قوله تعالى ( بأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشـياء لن

 ومن أجله يترك الحجاج أوطانهم • ويفار قون ولدانهم مينالو ا ما و وعدو| الِا
 البثت ( هن حع فلم يرفث ورم يشسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أهم )
ir

يقف الحجاج على مر فات ، فتخلص قلوبهـم مها ران عليهــا من
 فلا ينفرون من عرفات الا أروا اها نقية ، تمكتت منها المعانى السوامية

ناهيك بحصول المغفرة من الله عز وجل لن حسنت الن النية ، وصـا
 والربح العظيم ، الذى وعد به رب العالمين ( ولا ينمثون نمقة صغيرة
 -




, والجزاء فى الدنيا : توفيق من الله وبركة ورضو ان • كما أن الله


والجز اء فى الآخرة : جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتمتين
وكانت الجزيرة العربية حينما فرض الحج ، لم يتم تطويرها من من

بالنهار والنساء بالثليل • وكانت المرأة تقول : ـ

فأنزل الله قوله الكريم ( با بنى آدم خذو ا زينتكم عند كل مهجد ) تز بـلـ في المثركين الذين يطوفون بالبيت عراة . فأمر الله تعالى الناس جميعا
-باللباس والزينة عند كا هُ هسجد

بالناس فـر ج فى ثلثمائة رجل • وبعد خروج أبى بكر للحت نز لـت سورة
بر اءة وفيها (انما المشركون نجس . فلا يقربوا المسجد الحر ام بــد
 الحجاج في الطريق مع آبى بكر • وأمر ه أن يبلغهم ( ألا بحج بعد مذا - العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عربـا



 شـياطين الانس ذلك ، وينتهكون حرمة البيت ,الاششهر الحرم ، وينثاً



 الحتج وكيفيته فـ العدد القادم بحول الـّ ونهو وقوته
ورفى الحديث منسرو عية وجوب الحت على القادر زادا ور احلة















والاتحاد ، فيأمـر بصلاة الجماعة خمس مرات فـ اليوم والليلـــة . ويفرض علينا الاجتماع كل أسبوع لصالاة الجمعة ، كما يأمر باجتماع


كل هذه الاجتماعات التى حث عليها الدين الحنيث ، من شأنهــا
 , الاسامه الذى ينادى بالوحدة والترابط والتآزر ( المسلم للمسـم كالبنيان يشد بعضه بعضا ) لم يكتف باجتماع أهل كل بلد على ولى هـد
 وأثشطل ، غندب المسلمين من جميع أقطار الارض على اختل(ف ألسنتهم

 واهد ، لـغرض واحد هو طلب اللغفر ان من النَ عز وجل • بهذه الصورة يكون اجتماع المسلمين أبلغ فى التعارف ، وأقوى على التعاون فيما بينهم ، وأدعى الى توثيق الرو ابط بين شـي المعوبهم

 وبهذا التعارف تزون من بينهم الفو ارق ، وتتحقق فيهم معانى الاخوة الاسا(مية وهنا يتحدثون فيما يرفع شأنهم ، ويتد ارسون مـا









البقيـة صفـحة ( )

# بِّ 

$$
\begin{aligned}
& \text { يجيب على مذه الاستتنتاءات } \\
& \text { فضيلة الثيخ هدمد على عبد الرحيم }
\end{aligned}
$$


 أعذبه فـ القبر ولا يوم القيامه • وان عذبته فلدت بربه

 - هن الأحاديث المو


?





 -


?
iv
 -في الأذان
 الحديث القدسى (كتت سمده الذى يسمع • وبهره الذى يبصر • ويده - التى تبطش~ ، ورجله التى تمشیى )
准 يستعقل حاسة البصر الا فی الصالل وهكذا يتعهده الله تعالى فى جميع

-

ج





بالحق دون 'رضاء طو ائف الصوفية التى لا تدخل تحت حصر دلا



.



 الاستخهاف بالدين . ولهبادر بسداد الحق الذى عليه . والا اع بـبر

- هـ
 الطائفة التى يعنيها الحديث الثشريف (لا تز ال طائفة هن أهتى ظلاهرين
على الحق . لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أهر اللهه ) •

ج - هى الطائفة التى التزمت بالتوحيد الخالص فا فلم تشُرك ه~



 - واللـــه أعـــم



- الطب الروحانى • وأن بعض الـعلماء يجيز ذلك

وليس فن كتابت على النحو الهـابق ذكره • و والصحابة أعلم الخلق بعد






- ج ,لكن قنت شهر ا ثم تطع م وكان يقنت عند النو ازل فی أغانب الأوقات


 عنها لأنها تشغل بال المصلى : - فالحصر والشجهاجيد يهب أن تكون

 يزتكب ســـئـات
ج - التدخين بأنو اعه هن سشائر ، أو ثـيشُه ، أو غليون - كله

- 1
- الـى التّ
- ب

 فالفتوى هذه لارضاء جمهور مدمنى الدخان • وهذا الـعالم الذى
 - الناس لـ والله الموفة


 بئها • ولا يجرؤ على ذللك الا فاسد الدين والزوجة الخائنة • ولو كان
- الشر ع قائما لأقنم عليو او
- يسأل هوائل عن صحه ما يقال ( الكبر على أهل الكبر صدقة ) وهـلـ هو حديث ؟
- ج
- يسأل قارىء عن دعاء صلاة الاوستـارة م هـ هـل يكون دالذـل
¢

- 



- (a) الديك مؤذن

ج - هصة الهديث (لا تنسوا الديك فانه يوقظ للصا(ة) ) رو أه
 لمديك بوتق بصياصه لقيام الليل أو لصالة الفجر ، ومن أعان على طاعة

## Upload by: altawhedmag.com

الله يستحق المدح لا الذم • وقال النووى فى الأذكار : اسناده هصيّع - يسأل / محدد خليل من دشنا بقنا • فيقول : عند النوم ليالِ أنوى قيام اللهل وأؤخر الوتر ، ولكن قد أستيقظ بعد الفجر دون صـالة -لوتر • نهل يجوز أن أوتر
?


 الحديث ( اذا صلى أحدكم على جنازة فله قيراط • ومن تابعها الــى لحدها فله تيز اطان ) ونصب فـ فـ صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى اللـله

 مثل الجبلين العظميمن ) حديث صحيح ومعناه أن من شيع اليت وصلى عليه فله من الأجر قيراط ، ومن أتنظر . حثّى تدفن فله قيراطان - يعنى

 وتكريم اليت المسلم ، وتكثير الثواب بلم يتولى أمره بعد موته ، وتقدير الأعمال بنسبة الأوز ان ، اما تقريبا للاكفهام ، واما على الحقيقة ، ، وفيه



 هـ ج - أما البصاق الذي يغلب أثناء الصالة وخادة البلعم فيلزم خر'اجه وخاصة عند السعال والبرد ـ ـ وعليك أن تبصق فى منديل أثناء
 وغسله فيما بعد • هذا فـ المساجد المفروشة • وكانت المساجد قديمـا على البساطة وأرضها رهل أو حصباء • فمن غلبه البصاق حينذالك كان يحثر لها بين قدميه ثم يدفنها أثناء الصلاة حتى لا يؤذى أحدا • والدليل $+1$



 س - ي يسأل عطا الله الطهاوى من المنيا عن الابتهالات قبـلـ
 وهل ذلك من المنسروع ؟ ج - الابتهالات قبل الفجر بدعة واذا قـصد منها الدعاء . فاللـهـه





أما قر اءة القر Tن عهر و وقبل الجمعة فقد قلنا ان ذلك عبـاد
 يفعلها • ولو كانت عبادة مقبولة عند الله لفعلها • وعلى الجاللسين فـ ولا وله

 العبادات المشروعة دون ابتداع فـ الدين • فكل بدعة ضاللة ، ولو ر رالو الما

 يستتكر فيها ما يقوله اللناس فى حق من مات : المرحوم فلان • أو المففور

 وتأكيد المفرة وتأكيد الشُهادة • ونحن لا ندرى ما جرى للميت • وقد
 والصوواب أن ندعو له بالرحمة أو المغفرة ، كأن نقوله فلان مرحمه
 يحارب بلا ايمان أو يكون تاركا للصطاة • فلا يستحق هذه الثهادة •لا
 العليا فهو الشـويد . وهناك ششهادة بلا قتال بشرط الايمــان اليــليم

 سى - ييُشأل قارىع عن معنى قوله تعالى ( واذا الموعودة سـئلت ) ج - الموعودة : هى البنت المولودة التى تدفن حية خثـية الـعـار



 توبيخا لقاتلها : ما هو ذه هوها حتي قتلت ؟ و والكالم على وجه التوبيخ - و التقريع

سر - ويسأل قارىء هن نجّ مركب ملوى عن الحكم فيما .ـقوله بعض المؤذنين عقب الأذان : ( يا أول خلق الله - يانور عرش الله •للخ )
ج - هذ زيادة فى الأذان لا يثاب عليها قائلها • بل يؤذى رسول الله متؤويأثم بهذا القول لأن الرسول قال : أول ما خلق اللله ( القام م)


 - النصارى عيسى بن مريم

س - يسأل سائل عن الفغرق بين المنى والمذى والودى ؟

 عقب الانتشار أو النظر بشهوة ، وهو نجس يلزم الامـتنجاء منه ، ألما

 س - يسأل سائل من أسيوط فيقول توفى رجل كان لا يصـوم

ولا يصلى • ولما مات كان نعثهه يغلب الناس وكأنه يطبر فى الـهـوواء .





س - يسأل قارىء بقوله : انه سمع من الاذاعة حديث ( اطلبوا

ج - لِيت الاذاعة حجة فى صحة الأحاديث • فالحددث غــي صصيح • وقد رواه الغز المى فى كتابه الاحياء • وحققه العر اقى بقوله


- س - ما صحة الحديث (أنا مدينة العلم وعلى بابها ) ج - جاء هذا الحديث برو ايات مختلفة منها : ( أنا دار الحكمة وعلى بابها ) و ( أنا مدينة العلم وعلى بابها • فمن أراد العلم فليـأت



 الامام الذى لا يجهر بالبسهلة وهل الأفضل الجهر بها أم الاسرار بها ؟ — -





 الحدثثنّ وجب مر اعاة قر اعتها سوواء كانت القر اءة سر! أو جهر ا والله أعلم

هصمد على عبد الرهيم

$$
\begin{aligned}
& \text { ! ( as A A } \\
& \text { بقام : با }
\end{aligned}
$$

الحمد للا رب العالمين . .
وعــلى مــن والاه.

الى نفسه : كيف نحن بعد رمضان وماذا اكتنسبناه من صيامنا

 ,
 با بعد الصالة حتى يعيش فـ جوها حتى اللـا فلا الأخرى م : والصيام













 التى هی أحدن ؟ اذا من الو اجب أن نحاهـ على أثل هذه اللنعهة وأن

نتـنـُك بها • وعلى قدر حظنا من تــلك الفضـــائل يكـون حظنــا من

والعنصر الثانى يتعّق بخلق المسـلم حيث أن الاسالم فرض على
 الأخالق هى رأس الفضائل يعيش بها المسلم فـ صيامه ليتّود عليها كصدق الحديث والوفاء بالعهد والبذل والتذيحية، والالتز ام بالكلمـة الطبية وأن ينزع من نفسه الثر والحقد والحسد والبشضاء وألا ثشـارنٍ
 يدع قول الزور والعطل به فليس لله حاجة فـ آن يدع طعامه وشرابه " ويقول أيضا (ه واذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهـــل ولا يصخب • وان سابه أحد أو شـاتمه فليقل انى امرؤ صـائم ") ولو التزم المسلم بهذه التوجيهات النبوية أثناء صيامه فان الصوم بذلك ية


وأما الثالثة فهى المبيل الأعظم لرد المبلم الـى كتاب الله :بعد أن اشتكى الكتاب من هجر أهله له . ولو هجر القر آن لضاعت معالم
 وحل محلها الجهل و اختلط المعروف بالمكر • ثالقر آن عليه مدار هـلا المتمع الاسطامى • والنبى مهُ وهو سيد من عرف قيمة القر آن طون



 فاذا لقيه جبريل كان أجوّد بالخير من الريح المرسلة "، وهذا هو أثــر

 رمضان أن يكون له الحظ الأوفر من تلاوة القر آن وفهوها وتدبر هو والعهل


-ن قومى اتخذوا هذا القر آن مهجورا "

 من ذنبه ، لكى يتعود المــلم القيام من الليل وهو من أفضل الأعمال بعد أداء الفر ائض • وفى الحديث پ» يعقد الثـيطان على قافية رأس
أحدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك طوّيل ثار قد فاذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة فان توذا انحلت عقدة فان صلى



 ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستبيب له ، من يسألنى فأعطيه

 عن صلاة الفجر هع الجماعة • واذا كنا قد تعودنا فـ رمضان أن أن نتّناون وجبة السحور قبل الفجر واستطعنا بذللك أن نحافظ على صـلاة الجماعة


 من ششفى من مرض أصأبه وعرف الطبيب أسباب المرض ثم بعد الثمفاء

 سورة الأعر اف : (> الذين اتخذو ا دينهم لهو ا ولعبا وغر تهم الحيــيـاة



على حفنى ابراهيم
iv
-r








 رسول الله

 نور نبيك منه نوره ، فجلل ذلك اللنور يدور بالقدرة حيث ششاء اللــه





 الجزء الثر ابع أربعة أجز اء فخلق من الجـ الج
 الجزء الر ابع أربعة أجز اء ، فنلق من الجّ الجزء الأول نور أبصار المؤمنيّ وهن الثانى تور ثلوبهم و وهى المعرفة بالله ، ومن الثالث نور ألثور أنسهـم وهو

التوحيد : لا اله اللا الله محمد رسول الله • ثم نظر الهي فترثـح النور عرقا فتقطرت منه مائة ألف تطرة و وثرين ألفا وأربعة آلاف تطـر رور نخلق الله من كل تطرة روح نبى ورسول • ثم تنفست أرو الح الأنبياء



 , العقل والعلم والتوفيق من نورى . وأروا لالأنبياء والرسله من نورى' واللسعداء والصالحون من نتائج ثوزى • ثم خلق الله آدم من الأرضص
 ينتقل من طاهر المى طيب الى أن وصل الـى صلب عبد الله بن عبد المطب



 الحديث صخيح الا أننى أحسست شييئا بداخلى يقول لى لا تصدق أنه حديث ، ثم أرد على هذا الخاطر وأقول كيف أصدق أو لا أهدق أنـ ألـه
 حديث اعتمادا على بعض الخواطر التى تجول فى نفسى وربدــا كانـ الت الت وسوسة من الثشيطان ."؟ وبعد أن ذهبت الى بيتى تلا الليلة وتهيأت - لالنوم وضعت رأسى على الوسhادة واكن النوم لم يجد الـى عينى سبيلا
 عقلى لا يقبله ، وهل يؤخذ الدين بالعقل أم أن ذلك خـلا لـ . . ؟ و هل حقا الن رسول الله هِ مخلوق من نور الله . . ؟و وهل حقا ان جميع الكائنات



 رحدة الله . .؟ ظلات هها الهو اجس تر اودنى الى أن أذن المؤذن لصـلاة ra.

الفجر هتوضأت ويمهت وجهى شـطر مسجد قريب من بيتى • وبهد آن

 الكائنات مظوقة هن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟






 برىء من هذه الرواية التى الفها الكذابون • با بنى ان الله تعالى يـلى يقول




 الناس من الظلمات الى النور باذن اللك • ولو كان مظلوقا من نور اللله لأصبح جزءا من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير| .
 وعلمت أننى لو اعترضت على كالم شـيخ بر هانى أو غيره فلن أطرد هن



والى أللقاء فى حلقة قادمة ان شاء الله •
برهـــانى ســابق

## " <br>  <br> 

أعد هذه التنبيهات فضيلة الثشيخ مصهــد بن جميل زينو المدرس
في دار الدديث الذيرية بمكة وأذهاف اليها بمض الملاهظات فضــيلة

-الاسلامية فی الرياض

- $\bar{\pi}$ -

الذلط في صحة الاحاديث وتخريجها
التبييه الثاهن : لقد زين الصابونى تفـيـره (1) فـ أول ورقة
 على طالب علم وهى كما يلى :
أو لا : قوله عليه الصلاة والهـلام : ( أشر اف أمتى حمــــلـ القر آنه ه( الترمذى)

فضى هذا القولْ ملاحظات :
1

- كما جاء فى شـرح الجامع الصنير للمناوى ( ج
+ 


r ـ علق الحدث الألبانى فـ المشكاة على هذا الحديث بقوله :



 سلسطة الأحاديث الصحيهة • ورد هذا الحديث بقولـلـه : (ران






- 0 رجیت الى تقريب التهذيب ، وتهذيب التهذيب لابن حجر فى






وهو صشيح • ( انظر جامع الأصول ج •

 - الجار ا



 هـأ الحديث أيضا ليس هن المتّق عليه ـ بل رواه الاهام هالك





بقية الأخطاء • علما بأن الحديث الأول الموضوع ذكره أيضا الصـابونى

 سيما في مختصر ابن كثير الذى ادعى أنه اقتصر فيه عكى الأحاديث الصّحيهة ، وحذن الضعيف منها وقد أثبت الأحاديث الأربعة اللسـابقة
-على وجه الفلاف مع الحديث الموضوع اللسابق
وعلى سبيل المثال فتد صصح الصابونى دديثا فيَ مختصر ابن كثيّ وقال في الحاثـية ( أخرجه مسلم وابن أبى حــاتم وابن جريــر )

$$
\cdot(\text { rrı/r } \rightarrow \text { ) }
$$

 هذا السياق الذى ذكره ملم يخرجه هسطمه وانما خرجه ابن أبى

 الزنجى وقد تكلم فيه بعض الألئمة
 - حضظ

أما الذى أخرجه هسطم فغير هذا السياق ، وانما ذكره عند قول
 -ابن أبى حاتم وابن جرير
لابد للاى يؤلف كنبا ، ولا سـيها فـ التفسير أن يكون على علم

 (النیل: ولع لهم يتفـ كرون )
لقد حذر العلماء من الأحاديث النصيفة والموضوعة ، كالاهام هسانم




```
ا - " هن قالَ على ما لم أقـل فليتبوأ هقهده من النــار ")
```



```
( 1 ( لا تكذبوا على ، فانه من يكذب على يلج النار ( رواه هسلم )
```



``` ( )
```










``` -لانها مكذوبة يجب التدذير منها
```

محدد بن جميل زينــو
بقية مقال ( بـــاب الســـة )
, الاغتر اب ، وتحمل مشاق السفر ، ويتعود خشُونة الحياة ، وثـــــف . العيش ، ويتعلم واجباث الصحبة ، وحقوق العشـرة . ناهيك بما يتذكره الانسـان فى الموقف بعرفة : بما هو تادم عليه
 صعيد واحــد ، هفــاة عراة ( يوم يفــر المرء من أخيـهـ وأمه وأبيه ،
 وصفوة القول : أن الحيج المبرور هو الذى تحصل به المفرة من
 أفضل الأعمال أنــا ن نجاهد
 والله الهــادى اللى سواء الهبيل . .






 الله عهه كان اذا قnطو ا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه
 - بعم نبينا فاسقنا ، قال : فيسـ قون الـا

وهم بذلك يفهمون الآية والحديث على غي وجههـا الصـي ويضاهئون قول الذين كفروا من قبل حين قالو ا عن أهنامهم التى كانيا








 القيامة انك لا تخلف اليعاد • فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عهـل

[^0]
 ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثو ابا من عن عند الله واللك عنده




 الصالحن ولا بجاههم ، وان كان جان جاههم عند الش عظيما ونيا وانما يجوز
 منهم ذللك ، وهو ما ييشير اليه حديث عهر بن الخطاب الـيابق صيـث




 أخرى : قم يا عباس فادع الله لنا لأن جاهر رسول الله صلى الله عليه وآله

 أو جاهه عند ربه لا يجوز ، وما ورد من قن قولهم : توسلوا بجاهى ...


 آمر ا عباده المؤمنين بتقو اه وهى اذا قرنت بطا باعته كان المراد الم بهـا
 الوسيلة ) قان سفيان الثورى عن طهلة عن ابن عباس أى : القربــة ،





 غمن أين لمن يزعه أن الوسيلة هى دعاء الصطلحنز من عباد الله تقربا


 - 7 - -




 - يعنى الأسباب المثشروعة - هال : وفى رواية عن ابن عباسى - رضى

 الله وحين يطلبون عنده حاجتهم يكونون فی الوضع الصحيح اللعبودية
 ! الفلا


والأسباب المشروعــة التى بيتوسل بهـا ويتقرب بها الى الـّ
عز وجل كثيرة منها :
الايمان بالهة : وهو أشرف الوشائل وأمظهها قربة" لله تعالى

وقد أثنى سبحانه على المتوبلين به فى قوله : ( الذين يقولون ربنا


 - lar -
 يقول : اللهم انى أسألك بانى أشهر آنك أنت الله لا اله الا أنت الوا ألحد






- التوسل اليه سبيانه بأسمائه الحسنى : قال الّه تعـــــــلى :






 قالها ثاثاثا قال الـالك : ان أرمه اللر الحميز قد أقبل عليك فسلل ) رواه - الحاكم رحمه الشال

وعن أنس رضى الثه عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وســلم مــر بأبى عياش وهو يصلى ويقول : اللهم انى أسأللك بأن للك الحمــد


به أجاب . واذا سئل به أعطى ) رواه أحمد وغيره ردمهم الهّ بسند

- صـيح
-وأسماء الله تقالى التى علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه و آلنو ساسمه تسعة وتسعون اسما وكلها يدعى بها ويتوسل بها الى الله عز وجل
 الرحيم الجواد الكريم وأمهماء النَ وصفاته توقيفية لا لا يسح منها الا



ويتوسلون ، وهم لا يزدادون بها الا بعدا ولا ينالون بالو بها الا وزر ا وهم هن الا خسرين أعهالا الذين ضل سعيهم فـى الحياة الدنيا وهم يحـبـون أنهم يحسنون دنعا فان الحق الذى هو أحق أن يتبع هو ما شـر ألـا


 مخالفة اهره ، فقال سبـانه : ( قل ان كنتم تحبون الله فأتبعونى بحبكم النَ ويعفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم • قل أطيعوا الله الله


وعن عائشة رضى الشَ عنها قالت : هال ربـول الله صلى الله عاله

 ورا بذر الا أولو الألباب • وللحديث بقية والّه المستعان .

عبد اللطيف محدد بــدر
$r q$




 اليتد التى تملا جوانحهم على قوق بنيان هذا الدين فـ عقيدت الليمداء وعباداته الهـامية ومعاملاته الهادية وحدوده الثـافية وانية وادابه القويمه






* افراد الخالق بالوحدانية :









-يولد ولم يكن له كفو! أحد هـ
 بنوعيه الظاهر والخفى كدعوى نسبة الابن والصاحبة ، ومثل افتر اء


 نعبد و ايـــاك نستعيز ه • لن من صدق وأخلص يعيشى فى معية اللـــه

فالا يسأل الا الله ، ولا يتوكل اللا عليه ولا بتوجه اللا اليه .

تط ت




 ... والسنة النبوية لم تشر ع لتكون بمثابة (ا مادة علمية هِ فى أروقة الكليات وجنـات المساجد فحسب بل لتكون تطبيقا عمليا وتفصــيـلا ارشـــاديا

 -عبادات ومعاملات فى تعامل المؤمنين

米
والمؤهن فى شريعة الاسلام منهاجه فيما ور اء العقل من الأمـور الغيبية التى تندر ج تحت مسمى (» السدعيات « وما يتعلق بذات العلى المتعال وهكم بعض العقادات وأسرُر بعض العادات التشليم المطا- ق

والتفويض لله تعالى (٪ سمعا وأطعنا ه فيترك المراء ويجتتب اللجاج - والج

年









 -فالميز ان القويم قر آن رب العالمين وستة سيد المرسـلـين هذه بعض جو انب العظمة فى ركائز العقيدة الدهمحة التى سيحل



 لانسe - فدخلوا فن حزب الفـلا

 أهمد هصمود كريهـه
مدرس العقوم الثشر عبة بيمهد
العياط الثانوى الزا هر

##  <br> بتّم : احمُدُطه نصـه




 - "هو


فعلت هذا بيوسف من بعد ما لقى من اخوته ما لقى ، فكذلك أفهل بك
 الأزض ، وكذلك يفعل الله بأحبائه والصابرين على بلائه • انها سورة تحمل البشر والألمل والطمأنينة لمن ســار على درب الأنبيــاء • و ونى اللسورة دروس وعبر وعظلات بالغات تبثـر بقرب النصر لمن تمســك - بالحت والصبر





 ,
 , وفى أول الـسورة ( وكذللك يجتبيك ربك ه أى يصطمثيك ويفعل بك ويمن عليك بمثل ما من به على أبويه ابر اهيم واسحاق عليهـا الهسام • وقد

أمرنا الله أن نتذكر فجاء في سورة ص پ و واذكر عبادنا ابر هيم واسحاق، ويعقوب أولى الأيدى والأبصار انا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار

ومن أقوال يوسف : معاذ الله : أى أعوذ به وأتحصن فهو ودته الذى يعيذنى أن أكون من الجاهلين الفاسقين • انه تعالى ولى ولى أهي أهرى


 پ رب السجن أحب الى مها يدعوننى اليه " وعز ته حينما جاءه الرسول
 ببـبيهن لتعلن بر اءتى • ولاخوته يذكر فضل الله (پ قد من الله علينـا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنين ") وختم حديثه

 أما كلمات امر آة العزيز فكثيرة منها هذا التصريح الذى هو هو على

 والتزم الأمانة والعفة • وأمام الـلـك : الآن حصحص الحق أنا راودته
 - غفور رحيم هِ

ومع تلخيص مختصر لبعض الكلمات : ور اودته : المراد طلبهــا







لأمانة من أحسن اليه . وقد جاء فى تفسير المنار وابن كثير هن المعنى




المعنى(1) • ثالهمه منها تصميم واهصرار • والهم منه منتف ، وسيتضح












 لنصرف عنه دل على أن ذلك الأمر صرفه الله عنه بما منحه من موجبات






- وكان منه عليه السلام أن يدفعها بعيدا ليفتح الأبواب ويتخلص منا
.

وهنا بدأت المطاردة ( واستبقا الباب ه وهى تلاحقه هو للهرب وهى



 وتدخل الشاهد • والقر آن ملم يحدد من هو الثشاهد ، لأن المراد الظهار
 (》 انه من كيدكن « ، بل هو كيد عظيم : ثم أمـر يوسض أن ينصرف
 قوله : 》 استقفرى لذنبك انكك كنت من الخاطئين « هو قف لا يمس


- منها النيل والطعن فی أنبياء الله صلوات الله وسطامه علا

 - يههمه الرثـد فـ هياتهم ، وهو أعلم حيث يجعل رسالت












 جديرون به من توقير واعز از • وقد جاء فى آية سورة الأنعام (( ونوحا هدينا هن قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب و ( يوسـف هِ هِ وموسى

 فاذا هو قد أعطى ششطر الحسن من آدم الو اللد والنبى الكريم عليه الهامم وجاء فى حديث الصحيحين عمن يظلاهم الله فى ظلا يوم القيامة : رجل دعته امر أة ذات منصب ووجمال فقال انى أخاف الله «« فما ظظنا بالأنبياء فاعتبرو ا ابأولى الأبصار (ٍ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين

 ولندرك أن صبر نبى الله يوسف عن المعصية صبر اختيار ورضى ومصاربة للالفس و انتصار عليها ، ولا سيما مع الأسباب التتى تقوى معها دو الـي المو افقة ، فانه كان شـابا وداعية الثـباب لها قوية ، وعزبا ليس له ما يعا يعوضه ويرد شهوته ، وغريا والغريب لا يستحى فن بلد غربته كمن بين معارفه وأاهله كومهوكا وليس المموك كالحر وازعا ، و المرأة جميلة وذات منصب

 صبر وقاومها ودافْعها و آثر ما عند الله واحتمل السجن بضع سنين ، وأين هصن من هذا الشمو



 - معاصيك • وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين أهـa


## فازْمَإلمَعَبَدهُ

بقلم :عبدالسانامالبسيولن

-ساداتهم وعبيــدهم
 ,آفاق السهوق والعزة عبودية لا تقدح فى كماله ، بل هـ عـى عنو ان كماله - صلى الله عليـه وســـــم

عبودية يتنافس فيها المكا الأعلى ( بل عباد مكرمون ) كما يتا يتافّس فيها سادة العباد والعارفين بدءا من رسل الله الكرام ام فآخر أشعبث أغبر
 من اسار الزخارف الكاذبة ، والتعاظم الدنيوى المبتذل ، وارتقاء الى





 ذاته العليا : ( سبحان الذى أسرى بعبده ) وعند سدرة المنتهى حيث لم الم الم

 - عبده ما أوهـى ا

وفى مقام جبه سدنة الباطل وتسفيههم وتعجيز هـم ينزل قول اللاــه

وفى مقام الادعوة الاغر يقول تعالى ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه
 - بفضل اللله ومنه - سيد ولد آدم أجمعيز .. وتشّرفـه عبوديته هذه ،


 ما لم يأذن به الله ، فاستعاثوا فنياهم عـ عن ذلك :
فقد ورد أنه ذاق بعض المسلمهن من أذى كان يلحقه به وباخو انه

 بى ، انما يستغاث باللـــه وحــده . .
وتكلم آماهع أهد الصحابة بكالم كان منه : ما ثـاء الله وثئت .



 وردت فى القر آن الكريم ، فجعلو! الدنيا بما فيها مخلوقة من أجل مدهد العوالم - بل وبعض أهل العلم أحيانا - مخالفات مثل الحلـا بالنبى
 الاذاعة أغانى شههية يرددها (كبار المنانين ) مثل : أغثنا أدر كنا با با رسون
 , الحلف والتوسل والاستغاثة بمثل هذه الطر يقة هخالفة نهى عـهـ






الانتقــاص أكـــرب؟

عبد السلام البسيونى

## البتاء للآووغن

الثـيخ عبد الجايل ثشلبى له عهود يومى بجريدة الجمهورية عنوانه





 للحى لا للميت ، وبدلا من أن نقول اللسائل عن ميت انه مات نجبيه بهدا
 من ذويــه ••••

ونقول للثيـيخ : ما مeنى عبار تلك هذه (( عوضا عمن فقد من ذويه ) ه؟

 المُروض أن يبقى مدة أخرى فى هده الحياة الدنيا ، وما دام الموت قد جاءه فلذلك ندعو أن يضيف الله هذه المدة الى من ندعو لــه بذلك من







النوحيـد

##  

لقد ذكرنا فى نهاية الدفاع السابق عند ثخريج حديث پٍ من شرأ بالآيتن من آخر سورة البقرة فن ليلة كمتاه ") وهو حديث صصيح دنفق

 ولكى يتضح ذلك نشبي أولا الى مدلول هذا المصطلح بأنـه يعنى




 - من الحفاظ كالدار قطنى

وأما أقسامه : فبنيت على اعتبار ات مأخوذة من قول السيوطى

 - هوكون فـ الاسناد والمـت

قلت : فتظهر بذلك ثلاثة اعتبار ات :
الأول : باعتبار موقعه : ينقسم المحـف(1) باعتبار موقعهه

1 والجيم ") صحفه ابن معين فقال : عن العوالم بن مز احم (( بالز ايى
r - تصحيف فـ المتن : ومثاله كما قال النووى فـ (پ التدريب " حديث
 من حصـي أو نحوه يصـلى فيها ، هـحفه ابن لميعة فقال : (ا احتجم
 علت : والتصحيذ الأى يشمله دفاعنا بهذا الاعتبار : يكـون


ا



 - 《" شـيئا
 اللهامع أو نحو ذللك فتئتبه عليه بعض الكلمات لكونها عـلـ ألى - وزن صرفه وأـد

 بهذا الاعتبار يكون تصحيث بصر • وفى نفس الوتت بحسب الاعتبار
 الثالث : باعتبار الفظه أو معناه : وينقسم باعتبار لفظله أو وعناه


- 1






المتوهم أنه صلى الـى قبيلتهم وانما العنزة هنا الحربة تتصب بين ددى





 يديه، غنزة ( بسكون النون ) فقلت (أى أبو هيهور للاعـر ابى ) - أخطأت أما هى عنزة أى عهي

 (》 المؤمن كيس تطن «) هعندما سئل عن الهبب قال لان قلب المؤمن ، أبيض كالقطن • وجاءنى بعض طلاب العلم يسخرون من الرجل





(TIV/T)
 , والمتروكين " رقم ( ) ( النسائى أنه قال : ( لا يترك الرجل عندى حتى يجتمع الجميع عــى

- ترك
 (》 الميزان " عن يحيى : كان أكذب الناس • وقال البخارى : متروك رماه قتتية واسحق بالكذب • وتال يزيد بن هارون : لا يلا يل لأحد أن
 - أنه يضـــ الحديث


 هيث أن راوى الحديث هو الصحابى » أبو مسعود ) هصض الى الـصحابى

1 ولم يكن هذا نتيجة خطأ مطبع لمبيبين : الأول : جميع طرق الحديث المكورة فن التقسير بها هذا التصحيف • الثانى : جميع الطبعات الـى تمكت من الاططلاع عليها وتـَع بها ها
- وان تعجب فعجب أن تصدر هذه الطبعة - التى ذكرتهـا بعبارة تقول : (ر قوبلت هذه الطبعة على عدة نسخ خطية بدار الـو الكتب
- المصرية وصححها نحبة من العلماء
 فى الحخطوطات وانتقل الى المطبوعات • ويؤكد ذلك أن الن طبعة بيروت -


 - أهــــالها
 - (|11|/1)

الآيات من آخر سورة البقرة،) •



Upload by: altawhedmag.com
-











 التوذيب ه لابن حجر (

 المغازى






فأبو مسعود : هو عقبة بن عمرو هن هن الانصار


- كنيته أبو عبد الرحمن


عملية ولم نقتصر فقط على التعريف النظرى • وقد قال على بن المدينى شيخ البخارى : (ا أشد التصحيف ما يقع فى الاسماء «) لأنه لا يدظله القياس ولا قبله شىى يدل عليه ولا بعده • وبذلك تكون مجلة التوحيد قد حققت لعلم الحديث ركنيه : الركن الأول : علم الحديث رواية , الثانى عام الحديث دراية • فعلم الحديث رواية : فائدته معرفة أحكام الثريعة وبيان القر آن الكريم والاقتداء بالنبى مهئ حتى يفوز
 محمد على عبد الرحيم • وأما علم الحديث درابة : يبـث عن أحــو الـ
 وبذلك تعرف درجة الحديث الصحيح أو الحسن أو الضصيفتحتباب
( الدفاع عن السنة المطهرة" والله وحده من وراء القصـد .
على ابراهيم حثيش

## من أخبــار الجماعــة

اشهار فرع لللجماءة بقرية شبرا بلولة هركز منوف :


 - الرئيس : عبد الحمسن حسينى الجندى

- السكرتير : مشُحوت جابر قطب
- أمين الصندوق : محمود محمد خلف الـن

الاعضاء : جمال مثسحوت جابر - أحمد محمد عبد الحميد عطوة
-
 الفرع الجديد - وجميع فروع الجماعة - اللدعوة الى الله على بصرية - طبقا للكتاب والسنة ومنهـج اللسلف الصالح


قيمة الاشتبر اك السنوى للانسخة المو احدة من مجلة التوحيد فـ مصر :
فى الخار ج : ما يساوى قيمة جا عددا من أعداد المجلة وترسـل جميع الثشيكات والحو الات الخاصة بالاشـتـر اكات باســــم - (مجلـــة التوحيــد )
ومن أهدافهــا :

- 1

والىى حب الشه تعالىى حبا صحيطا صادقا يتمثل فى طاعتـــ وتقو اه ، وحب رسول الش صلى الش عليه وســـلم هبـا صصيح با صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه أســوة


Y والسنة الصحيحة - ومجانبة البدع والخر افات ومحدثات - الأهــور
r r الدعوة الى ربط الدنيا بالدين بأوثق رباط عقيدة وعهلا -وخلة
 فكل مشر ع غيره - فى أى شأن من شـئون الحياة - معتد

تلقى بدار المركز العام للجماعة مصاضرات دات دينيه مساء
الأحد والأربعاء من كل أسبوع •
الد
رقم الايداع \&؛ /19vo


[^0]:    \%

