ثماية روضان و التّفيبر بيز المطاوب • •و المشروع ! !



Lidisilill -20.

## صاصبة الامتناياز

جماعة أنصار السنـة المحمدية السنةالأربعون
|العدلـ


2 nulajl 2 in 31
زكريا حسيـنـي محهـل جـهــال عبـلـالراحهــنـ معاويـة هتحهلد هيـكـل

## $2 \rightarrow$ 元

مصر ••• قرشأ، السعودية 7 الوريالات،

 قطر प ريالاتات، عمان نصف اونا ريال عماني، أمريكا ب دو لار، أوروبا r يورو

## العشتـتـراكاكالسـنـوي

 داخخلية باسم مجلة التوحيد - على مكتب - بريد عابدين)「. أو ما يعادلهما. ترسل المقيمة بسويفتت أو بحوالة بنكية أو شيك عملى بنك فيصل الإسالامي - فرع القاهرة - باسم مجلة التوحيد - أنصار السنة (حساب رقمر / •19109).


 WWW.ANSARALSONNA.COM

Upload by: altawhedmag.com

جهـال سعـلد حـاته




رئيس التتحرير: GSHATEM@HOTMAIL.COM


الالز بالمركز العام


| بشرى |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| رغبتها ونِ تفعيل التواصـل بينها |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

$$
\begin{aligned}
& \text { التوزيـع الداحخلي² } \\
& \text { مؤسسـة الأهرام } \\
& \text { وفروع أنصار السنـنة المحهـلـيـيـة } \\
& \text { مطابع الآهرام التجارية . قليوب. مصر }
\end{aligned}
$$

الحمد لله رب العالمين، والصـلاة والسلام على خاتم النبيـين، المبعوث رحصة للعالمين، وعلى آله الطيبـين الطاهرين وأصحابه الغر الميامـين، ومن سار على هديهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.. وبعدُ:
تمر بلادنا في هذه الأيام بمرحلة خطيرة من نواحِ مختلفة، يدركها الناظر بأدنى تأمل، وقد يتساءل البعض: ألا يوجد في الإسلام حلول للخروج من هذه الأزمة؟
ولا شك أن الإسلام بعالميته، ونطرية منهجه ورسالتها، هو الدين الحق الذي تصلح به الدنيا، ويسعد صاحبه في الأخرى، غير أن أتباعه يجب أن يواجهوا الواقع بضرب من السياسة الشرعية ضنمن الأصول والقواعد المرعية في الشريعة الإسلامية.


حقل الدعوة، والباحثين عن الحق إلى الأخذ بـي: أولا : التسليهم للنصوص وتقديهيها على الرأيا
الاستسلام للنصوص الشرعية، والانقياد لها، يكون بالرد إلى
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق الواجب اتباعها

 [الأحزاب:7r]]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: nوذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا يُعُرَف بالكتاب والسنة والإجماع... فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: للكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع، لا يجوز تركه باع بحال، عامُ الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لألحد الخروجُ عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين: أحدهما: أن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
والثاني: أن ما جاء به الرسول صلى اللـا اله عليه وسلموجب اتباعها.

وقد أقام الله الحجة علي خلقه بكتابه وبعثة رسوله صلـي صلى الله
 [الفرقان: 1]، ونصوص الكتاب والسنة وافية شافية لما يحتاج الذاس


وعليه، فنصوص الشرع يجب تقديمها علي كل رأي وقول، قال
 [الحجرات:1]، وتأخير النصوص وعدم الاستجابة لها ضلالَ وانحراف



## a <br> $\qquad$



بقلمر/ الرئيس العاهر
 www.sonna_banha.com

في فهيعالالا أن
 الشبريعـة، و إقامة العدل واواوة
 Lo J L i i g
 0ـ
 من الصسـاد.

[القصص: :0]
ولا يعني ذلك إغلاق باب الاجتهاد، وعدم النظّر في المستجدات؛ لان باب الاجتهاد مفتوح بشروطه، غير أنه لا يُصار إليه إلا إذا عُدِم النص، وكل من قامت
 التقليد، وعليه بذل جهده في معرفة الحكم الشرعي، واختيار الراجح، ويكون الاختيار بحسب سببه، وينقسِم إلى ثلاثة أنواع: 1- اختيار بالنص؛ لدليل من الكتاب والسنة، يقطع به المجتهـ في المسائل الخلافية.
ץ- اختيار لسبب مقاصندي ينبع من موارد الشريعة، وهو اجتهاد بالمصنـحة، ويراعى فيه تحقيق مصالح النـاس، وتيسير أمورهم، ورفع الحرج عنهم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل
 وعلى المتصدر لذلك أن يتجرد من هواه، وأن يُحسِن قصده، ولا ولا يتابع الناس على أهوائهم، ويحرص على رضاهم على الـى حساب الشرع المثزل، بل عليه أن يأخذ بالأقرب إلى الكتاب والسنة، وعمل الصحابة والسلف الصالح - رضوان الله

عليهم -
r- اختيار بالرأي، وهو اجتهاد بالرأي على أصلٍ منصوص بقياسِ غير المنصوص عليه، لاشتراكهما في علة الحكم، وقد يقوم هذا الاختيار على استحسان، أو مصلحة مرسلة، أو فتوى صحابي، أو عرف، أو سذَ ذريعة إلى الحرام، والاختيار المبني على القياس يكون اجتهادًا في إدراك علل الأحكام. وعلى الفقيه في جميع الأحوال أن يسعى إلى تحقيق مقاصد الشريعة، وإقامة العدل والمساواة بين الناس، واختيار ما يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد من الفساد. ثانيُنا:الترجيح عند التعارضد
ذكرت سابقًا وجوب التسليم للنصوص، وهذا أمر مُجمَع عليه، غير أنه قد يقع تعارض وتقابل بـين المصالح، أو بين المفاسش، وعندئذ يجب الترجيع، فإذا تعارضت المصالح قُدَم أولاها على غيرا غيره، فالواجب يُقَدَم على المندوب عند




الأخرى، فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها الوا
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الا يجوز دنع الفساد القليل بالفساد الكثير،
ولا دفع اخخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين،.
ثم ذكر رحمه الله أن مطلوب الشريعة هو: اترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعُاء.. [مجموع الفتاوى
[343/23



يقول القاسمي - رحصه الله - في شرحه للآَية: إإن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم في
 من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة،. [تفسير

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسْمُا، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق بـا بها هنهم. قال: „إنهم

خيَروني أن يسألوني بالفحش أو يبخَلوني، فلست بياخل،. [مسلم حبر 1.07] والحديث يدل على أن القوم خيَروه بين أمرين مكروهين لا يتركونه من أحدهما: المسألة الفاحشة، والتبخيل، والتبخيل أشد، فدفع الأثشد بإعطائهم. قال النووي في شرح الحديث: امعناه: أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم، وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش، أو نسبتي إلى البخل، ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين، ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة، وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة، وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة،. [شرح النووي على

مسلم 1 / 1 [
وقد وضع أئمتنا - رحمهم الله - قواعد عظيمة تدور حول هذا المعنى، وتحقق المصالح وتدفع المفاسد، ومن ذلك: ا(درء المفاسد مقدم على جلب المصالـح"، "الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخذَ،"، "ويحتمل الضرر الخاص لدنع الضرر العام"، وغير ذلك من القواعد.

## ثالثا : تغير المتوى في الامْور ألاجتهادية:

 تقبل التطويع للأغراض والأهواء وتقلبات الأمزجة واختلاط الآراء، ومع هذا نجد أن الأحكام الاجتهادية المبنية على أعراف معينة، أو مصالح وعادادات الـات قد تتغير بحسب التغير الطارئ على أهل الزمان صلانحا وفسادًا، وربما اختلفت الفتيا باختلاف المكان، فالجناية في الحرم لا تكون كالجناية في غير اليره عند الشافعي وأحمد، كما تختلف الفتيا باختلاف أحوال المكلفين، فقد رخِّ النبي صلى اللـا وله عليه وسلم للشيخ في المباشرة والقُبُلبَّ وهو صائم، ولم يرخَص للشاب؛ لأن الأول يملك نفسه بخلاف الثاني. وتغيُر الأحكام بتغير الأزمان ليس فيه تبديل الشرع المنزل، ولا تغيير للشريعة الثابتة، بل هو خاصية في الشريعة نفسها تُكسبها صفة البقاء والخلود، وتزيدها ثباتًا وإحكامًا بقدرتها على تلبية كل متغير في حياة الناس، ذلك أن الفتوى هي: ("جواب المفتي". ومن البيّنَ أن الفتوى قد تدخل فيها أو ترتبط بها عدة عوا بامل تكون مرتبة عليها، وبالتالي يلحق بالفتوى التغير بضوابط مهمة،،... مع التأكيد على أن ما يقع فيه التغيير إنما هو بحسب اجتهاد المجتهـ، وبحسب تحقيق مناط الحكم، وتحقيق المصلحة، ومراعاة العرف إذا كان مها يُلحط فيه ذلك، ومن أمثلة ذلك: تنظيم جمع الزكاة، وصرفها في مصارفها الشرعية، وكالأحكام التي علقّها الشارع على العرف، ولم يقيدها بوصف سوى الحكم العام كالتراضني في البيوع، وألفاظ

## الـــــــــــات من

خصائص الشريعة
الغراء، فهي شريعة لا تـقبل التطويع لـلأغراض والأهواء وتقـبـبات الأمزجة واختلاط الآراء،ومع هذا نجد أن الأحكام الاجتهاديـة المبنيـة

على أعراف معينة، أو مصالح وعادات

قـد تـتغيـر بحسب
التغير الطارئ على
أهل الزمـان صلاحًا وفسـادًا.

##  مـــآلات الأفـعــال

 معتبر مقصو كـانـت الأفهــــال
 مـخـالــــة؛ وزلــك أن المـهـهـ بحكم على فهل
 الـــــــــادرة عن الثكاغْنـ بالإقدام أو الإحصحـ إ بـع نظره إلى مـا ـــؤول إلـيـه ذلك الغعل.

القذف واليمـين، كمن حلف لا يأكل لحمُا، و العرف يخصَصنه في لحم الغنم والبقر
والجمل دون لحم السمك، فلو أكل لحم السمك لا يُعد حانثًا. ومما تجدر الإشارة إليه هنا: أن تتغيّر الفتوى بهذا المعنى، إنما هو إعمال لما أمرت به الشريعة في أصولها الكلية وجزئيـاتها الفرعية؛ إذ من الفتيـا ما يكون من حيثيات الحكم فيها مراعاة العرف والمصلحة، فإذا تغير العرف أو تخلفت المصلحة تغيرت الحيثية، فتتغير لذلك الفتيا، أها الأحكام الأساسيـة فهي ثابتة لا تتغير. [انظر في ذلك إعلام الموقعين لابن القيم (14/3)، والمدخل الفقهي العام لمصنفى الزرقا 2 /924، 925].
رابعا: :النظطر فَي مآلات العفعالّ:
على الفقيه المجتهد أن يراعي مآلات الأفعال ونتائجها بما يتفق مع مقصى الشارع من تشريع تلك الأفعال والتصرفات. وإهمال النظر إلى المآلات من حيث إفضاء الأفعال والتصرفات إلى نقيض المقصود الذي شُرعت له يرتَب أنو اعُا من الخلل يقول الشاطبي - رحمه الله -: „النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، سواء كانت الأفعال مو انقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يـحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤلـا يؤول إليه ذلك الفعل".
ثـم ذكر رحمه الله الأسباب الدافعة إلى النظر في المآلات، وأنه من عمل المجتهدين فقال: "وهو مجال للمجته صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود

الغبّ، جار على مقاصد الشريعةّ،. [المو افقات 4 /194، 195]

 عاقبته تؤول إلى عدم تعظيم الله تعالى، وفي القرآن أيات بينت اعتبـار المآلات

 ووجه الدلالة من الآية: أن إعطاب السفينة أو إلحاق ضر بـر بـا ينبا ينغي منعه ودفعه؛؛ لكونه مضرة ومفسدة، لكن لمَا لُوحظِ مأل هذا الفعل من نـجاة السِّ السفينـة من اليلك الظالم، كان هذا الإضرار محمودُا من جهة مآله، ومشروعُا من جهة نتيجتاه، وفي السنة النبوية والسيرة المحمدية أدلة على ملاحظة مآلات الأفعال، فقد نهـى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وحديثه في الصحيحين وغيرهما، كما امتنع عن قتل المنافقين؛ لئّلا يتحدث الناسُ أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- يقتل أصحابها وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسطلم نـهى عن الخروج على أئمة الجور والظلم ما أقاموا الصـلاة. [أخرجه مسلم] مع أن غي الخروج عليهم مصلحة تولية العدل، وإشاعة الصلاح، وإزالة الفساد، غير أنـه لما كان يؤول إلى استباحة دماء أهل الإسلام، وحصول الفتن في مجتمعات المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بـالصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم. واللهه ولي التوفيق والسداد، وصلىى وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبـه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.


الحمد لله تتم الصـالحات بنعمته، وتكفر السيئات، وتُقال العثرات بـنْتُه، وتُضاعفِ الحسنات وتُرفع الدرجات برحمته، وبعدُ:
يوشك رمضان على الرحيل، ومضت ليـاليـهـه الغُرُ بفضائلها ونفحات ريِّها، وأوشك بـاقيها أن يلحق بـأولها، وكأنها ضرب من الخيال، لقد قطعت بنا مرحلة من حياتنا لن تعود، كم من
 أن يعود إليه لن يدركه، فأيـام رمضان تُسارع مؤذنة بـالانصراف والرحيل، وما الحياة إلا أنفاسُ معدودة، وآجال محدودة، وإن عُمرًا يُقاس بـالأنفاس لسريع الانصرام!!

حاجة الاممةإلى التفيير ماسّة:
نودُع رمضان وحاجة الأمة إلى التغيير ماسَة، فالمسلمون ليسوا بأحسن حالأ دما مضي، فهم بين قتل وتنكيل، وفقر وجوع، وفوضنى ومؤامرات تُحـاك ضد الأمل، يُستهذ فيها الإسلام والمسلمون، فالمسلمون من أهل السنة يُقتْلون ويذبحون على يد النصيريـين والبعثيـين في سوريا، واليمن تموج بالفتّن والفوضنى، وتثشتعل الفتنة بـين القبائل والعشثائر، بعد أن وصلت إلى حد الاقتتال، وأهل ليبيا بـين

اقتتال وفوضى عارمة تدمّر ما بقي على أرضهم!! وجوع وعطش وجفاف في الصومال المسلم، الذي قطعُت المؤامرات الدولية أوصالـهـ! وجُمع مليونية في مصر تؤكد الهوية الإسلامية لشعب

هصر، والصوت الإسلامي سيظل مرتفعًا بإذن الله والمحزن أن شوارع مصر في كل بقاعها تموج جالفوضى والنـي والبلطجة، وافتقاد الأمن والاستّقرار، وندعو الله أن يفرج

الكروب، وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها من كل سوء. التفيير بين المطلوبوالمشروع
إن العاقل الفَطْن لَيعلْ أن التفيير مما ابتُلي به في
نفسه من أنواع المنكرات والمعاصي مما عمّت به البلوى، وانتشرت الظواهر القبيحة في المجتمع من حوله، يُلـزمه أن يرجع إلى ربه، ويقف مع نفسه في مراجعة جادة، بعيدًا عن الهوى وما ترغبه النفس الجامحة. ولا بدُ أن يتنبه المسلمون، ويعملوا على أن يكون التغيير الذي ينادون به شرعيًا ربانيّا لا بدعيّا هادمًا وانـا، وأن يدرسوا وسائل هذا التغيير المثشودة، وأن يعوا جيدًا

## نهـايـة رمــظان  :ألمطابوب والششروع  رئسهاتمدرير میا

وفي المقابل فإنه لا يخفى على ذوي الألباب أن من صور التغيير الحق، كل ما يُعدِ إنكارًا لمنكرات ظاهرةٍ، أو تصحيًِا لأغلاط متراكمة، أو تحسيٍا لأوضا أوضاع متردية، أو إحقاتًا لحق، أو إبطالا لبـاطل، وهذا هو التغير الشرعي المشروع!! انتشارالعنتف.. والأمن المفقود نودُّع رمضان بعين المتابع لما يقع في مصر وربوعها من مظاهر العنف المجتمعي؛ حيث انتشر العنف والسلاحِ پِين كثير من فئـات المجتمع، وصـار يأخذ أشكاللا متعددة، ما بين عنف فردي، وآخر جماعي، تُستخدم فيهَ جميع الأسلحة، وأدوات القتال غير المعهودة في مصرنا، لقد امتدت خريطة العنف إلى أماكن ومناطق ظلت تتمتع بـالأمن والاستقرار على مدى سنوات طويلة، ووصلت لغة الرصاص إلى مناطق في وسطط القاهرة، وأحيائها الراقية؛ حيث تُندلع المعارك لأتفه الأسباب، وتبدو شراسة البشر بشكل ينذر بخطر عظيم على كيان الوطن!! ومن المؤسف أيضُا انتشار ظاهرة الفقر لبعض الطبقات التي مع فقدان بـعض مظاهر الأمن، فقدت مصادر الرزق، فأقدم بعضهم -وللأُسغ- على إغراق بنـاته الثُلاث، هربًا وعجزًا عن توفير القوت الضروري لهن، والمحزن أن هذا يـحدث في مصر وغالب المجتمع مسلمون وفي شهر كريم تكثر فيه الصناقات

والإحسان، فما البـال بغيره من أيـام الله؟!! إن مجتمعنا المصري ليقف برمته الآن عند حافة الخطر، أوضاع موحشية تتربص بناء وعلامات مدهشة تحيطنا، وسلوكيات غريبة تتقاذفنا من كل حدب وصنوب، ورغبة تبدو عارمـه لتفتيت الوطن، وتمزيق أوصاله، بوابات من العنف تنفتح على مصارعيها، ليندفع عبرها لهب الفتنة الذي يتمدد أواره الآن في كل أنحاء
 والخوف والترويع، دلالات تتكاثر دوائرها، وتتمدد تداعياتها، تغرس أنيابها في جسد الوطن في مخطط يبدو بـارع التنظيم لتفتيت لحمة المجتمع، والسعي نـحو تمزيقها إربًا إربًا، ولهيب العنف يتدرج نـاشرُا بقع الخراب فوق خارطة مصر، ينتقل بسرعة فائقة من شـرال شال الوطن حتى جنوبه، يرسل إشـاراته الذارية من

ويتعرفوا على راياته المرفوعة، ويزِنوا بميزان الشرع شعاراته، ويتذكروا ني عو اقَبه ومآلاته؛ ليتبينوا هل تلك الوسائل سليمة أم لاء وهل تلك الرايات المرفوعة لإيـجاده شرعيـة أم لا؟ ثم هل هو مأمون العواتب محمود الآثار أم لا لا ثم إن رايـة التغيير التي تُرفع يجب أن تكون راية واضحة، على منهج شرعي سليم، هدفها إقامة دين الله، وغايتها تـحقيق الحكم بشرععه، فإن كانت على خـلاف ذلك، فإنما هي راية منكرة لا يجوز الانضنمام إليها، ولا الانسياقِ لرافعيها، لما ثبت عُنْ أُبيءرهُرْيُرِةِ عَن النُبيٍ -صلي الله عليهِ وسلمـِ أنـه قال:





 وَلْسَتِ مِنْهُ [أَخْرجَهِ مسلم 1848].
وإنه لمن المؤسف أن تجد مئات وجماعات كثيرة تسبح في الفتن، مستبيحـين لأنفسهم الممنوع والمحظور، بينما منهج التغير التير المطالبينِ بـه اليوِمُ بـعيد عن المنهج الشرعي العظِّم، الذي حث على الابتعاد عن الفتّن، وأمر بتجنبها، وخاصة بعض وسائل الإعلام وما يسمى بـالبرامـج الحواريـة „التون شو الموجهة لأغراض خبيثة، وبعض الصح الصغ المغرضة التي أخذت على عاتقها السعي لتشجيع الفتن ونشرها، مح التلون وبث الأكاذيب دون نظر في العو اقب والآثار.
والعاقل لا يتبنى بسهولة كِل دعوة للتغير، إلا إذا كان التغيير موافقًا للشرع ووسائله مشروعة؛ ويجب البعد عن التغيير المنافي للشرع والحذر من اتباع طريقة المنافقين في تلب الحقائق الذين يفسدون في الأرض ولا يحصلحون، فمثل هذا التغيير يجب الوقوف في وجهه ومحاربته وصدّه، والثبات على الحق الذي يسعى دعاة هذا التغير إلى زلـي وزعته وهددمه، وقد مدح الله عز وجل فـي كـي كتابـه مُن لم



[الأحزاب:بW]]

استمرار هجماتهم على رجال الشرطة. وغني عن البيان أن ما يشهده الوطن لا لا ينفصل أبدُا عن مخططات الاستهداف الخارجية، وعمليات التمويل لمنظمات وقوى سياسية، ارتضت لنفسها أن تكون أداة طيعة في أيدي المتربصـين بأمن مصر، وهي في مجملها ترتيط بمخططاتٍ استعماريـ، صنيونية، شيعية، ترى فيما يحدث في مصر بـد 25 يناير انقلانًا على السياسات والمفاهيم التي سادت طيلة العقود الماضية.

## ! إن مع العسر يسرا

يوشك شهر الصبر أن ينتهي ويرحل، وجزاء الصـابرين غند ربهم عظيم، قال الله

 ونحن نتطلع رافعين الأيدي بـين يدي رب عظيم، نسأله أن يحفظ علينا مصرنانا، ويـحفظ علينا إسلامنا، وان يعود الوئام إلى مصر، وأن يولي علينا خيـارنا، وأن يكف عنا شسارنا وانـا وأن
 الفرحة والسرور إلى أبناء وطننا الحبيب، وها هو عيدكم يُقبل. فتههانينا خالصة لـلأمة، داعين عز وجٍل أن يرفع شأنها، وأن يجعل أيامها أعيادًا تنسينا ما عانيـا للجميع. الثليونيـات.. وجهـع السنالـيـة والصوفيـة يوشك رمضان على الرحيل وما زالت أصداء الوقفات المليونيـة تترك أثارًا يتناولها المتناولون، فما بـين جمع الإين والسلغيـين في الأسبوع الأخير من شعبان، وما قيل في أعقاب الحششود المذهلة، والتي لم يشهد الميدان لهـا مثيلاُ؛ حيث وصفها المناوئون للفصيل الإسالامي بأنها جمعة شت الصنا الصن، وأن الإسالاميـين قد خانـوا العهد حـين رفعوا شعارات غير تو افقية، فأي شعارات تو افقية يريدونهاكا والذين شقوا الصف هم من ادعوا احتكار الوطنيـة، ونزعوها عن الون كل من خالفهم، وهم من ناصروا إغلاق مُجمع التحرير، وقطع الطرق، واقتحام مجلس الوزراء، وتعطيل البورصة، وتهديد الملاحة في قناة السويس، وإلقاء زجاجات الثلوتوف على مبنى وزارة الداخلية، واعتبروا هذه الجرائم من إنجازات الثورة!!
"جرجا" في أقصنى جنوب الصعيد إلى "بيلا"، في الدلتا، ومن العريش حيث حدودنا الملتهبة إلىى قلب القاهرة التي تكاثرت فيها صنوف البططة.
نستيقظ ونغفو على اشتباكات هـا
وهناك، ومعارك طاحنة تدور رحاهـا بـين الأفراد والعائنات، جماعات وعصابابـات منظمة ترتكب جرائمها في وضا ونع النهار، قتلى وجرحى وضحايا أبرياء يسقطون في أتون العنت الذي تمدد واستشرى، وبات سلوكا ونهجًا يغرس أنيابـه الفتاكة فوق منحنيات الوطن وتضناريسده، مُمَحْورًا أهداذه في نشر الخراب، فوق كل الأرجاء.
 إنتا ندرك دومُا أن البلطجة لم تغبِ أبدُا عن الشارع المصري في يوم من الأيام، غير أنها ظلت محصورة في أماكن مصدودة، وكانت عناصرها معروفة لرجال الأمن، ويسنهل التعامل معهم، غير أن ما يـجري في الوقت الحالـيالي هو تمحور هذه الظاهرة، لتعم البـلاد طولأ وعرضًا،
 ربما لم تمارس البلطجة ولم تفكر فيها من قبل، غير أن انفلات الأوضاع الأمنيـة أغرى تلك العناصر لتمارس تلك المهنـة في ظل غياِبا القانون، والمحاسبة الجادة؛ لتمارس هـي أهِضًا نقس الدور التخريبي، ولتحقق لنفسها مكاسب مالية ضخمة عبر ارتكابها لجرائم السرقة بالإكراه، وقطع الطرق، وفرض الإتاوات بطريقة تعكس ملامح دولة تمضي نـحو الفوضـى تتحكم فيها عصـابات البلطجة التتي راح يمتد نفوذها ويزداد تصناعدًا.
مخطط إشاعة الفوضنى في البـلاد
والأخطر في ذلك هو استمرار بـغض القوى والفضائيـات، ووسـائل الإعلام المختلفة في شن حملة كراهية ضد الشرطة، أكثر شر اسة عن ذي قبل، وترستخ ثقافة الاعتداء على رجال الشرطة،
 وإحراتها، والإفراج عن القتلة والـجرمـين، وكسر هيبة القانون، وكلها أشياء تصب في مي الونط إشاعة الفوضى والانفلات في البـلاد، ويبدو أن هناك بعض الإعلاميـين من أصحاب التوجهات المشبوههة، الذين تثار تساؤلات عديدة حولهم، وجدوها فرصة لاصناع بطولات زائفة عبر

مستوى الفرد والجمـاعة والدولـة. إن السؤال المطروح بإلحاح الآن: هل أخذنـا بأسباب القبول بـد رمضان، وعزمنا على الو مواصلة الأعمال الصالحة، أو أن واقع كثير من الناس على خلاف ذلك؟ وهل تأسينا بالسلف الصالـح رحمهم الله الذين كانت تضنطرب قلوبهم وتحزن نفوسهم عندما ينتهي رمضان؛ لأنهم يخافون ألا يتقبل الله هنهم عملهم؛ لذا فقد كانوا يكثرون الدعاء بعد رمضان بالقبول. ذكر الحافظ ابن رجب - رحمه الله - عن معلى بن الفضل أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. [لطائف المعارف ص280]. كما كانوا رحمهم الله يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بـد ذلك بقبوله، ويخافون من ردّها سألت عائشنة رضني الله عنها رسول الله

 [المؤمنون:•7] أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: „لا يا ابذة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويخافون أن لا يُتقبل منهمم،. [أحمد والترمذي وصحصه

الألباني]
يقول علي بن أبي طالب رضبي الله عنه: "كونوا لقبول العمل أشد اهتمامُا منكم بـالعمل، ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: وإِنَّاً يُتَّبَّلً
 في الحلية: • 1 /rAN/1]. فانظروا ماذا قدمتت لانتفسكم في رمضان، واستمروا عليه بـدده، وضاعفوا العمل، وتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات، فتلك هي التجارة

 [محمد:مrـ] وفي الختام نقول لكل من فرّط وقصر أو ضاع منه رمضان: لا تيأس من روح اللن، ولا تقنط من رحمة الله، فربك الغفور ذو الرحمة لكل من تاب إليه وأناب، فارفع يديك إليه وتضر ع بـين يديه، وأكثر من الاستِتغفار والدعاء، فإن الله غفور كلن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى اهتى. والله نسأل أن يرزقنا الإخـا والأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم الطاعاتات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الذين شقوا الصف هـم من تأمروا بليل لمحاصرة وزارة الدفاع، وطالبوا بعزل المجلس العسكري، وإقالة المثشير، وخططوا للوقيعة بـين الشعب والجيش في القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية.
الذين شقوا الصف هم من انتشرت
بذاءتهم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تردد: „تعالوا نضرب الجيش في 23 يوليو زي ما ضربنا الشرطة في 25 ينايرب!! ومع ردود الأفعال على مليونيـة السلفيـين أعلن شيخ الطريقة العزيمة أبو العزائم: أن الطريقة قدمت اقتراحُا لمشـايخ الطرق الصوفية لتنظيم البليونية، وأعلن عن خروج عشرة ملايـين صوني ني ميدان التحرير والميادين الأخرى في مصر، وانعقدت المليونيـة في رمضان ولم يخرج فيها إلا عدة مئات من الصوفية المية. وصرح أبو العزائم أن السلفية هي امتداد للفكر الوهابي، وأن الوهابيـين يمثلون الفكر "اليهودي،.
ومع تحفظنا , على المليونيات التي أصبحت تقف حائلًا بـين الاستقرار وعودة الهـوء والسكينة إلى ربوع مصر، ولكن وهع كل ذلك، فإن رسالة مليونية السلفيـين كانت واضيحة للجميع، نالزمن لا يعود إلى الوراء، وإن مصر

ستظل هويتها إسلامية، رغم أنف المنكرين!!
 نودُع رمضنان بعد أن مر بنا سريعًا، مر بخيراته وبركاته، مضنى من أعمارنا وهو شاهـا لنا أو علينا، شاهـُ للمششٌ بصر بصيامه وقيـامه، وعلى المقصر بغفلته وإعراضنه، ولا ندري هل سندركه مرة أخرى، أم يحول بينتا وبينه هادم اللذات، ومفرّق الجماعات؟! فسلام اللهه على شهر الصيـام والقيـام.
لقد مرُ كلمحـة برق أو غمضة عين، كان مضمارًا يتنافس فيه المتنافسون، وميدانا يتسابق فيه المتسابقون، فكم من أكفْ ضنارعة رُفعت، ودموع ساخنة ذرفت، وعبرات حرًاء سُكبت، وحق لها ذلك في موسم المتاجرة مع اللله، موسم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. إن هذا الشهر المبارك شاهد علينا بـا أودعناه فيه، فليفتح كل واحد منا صفصة المحاسبة لنفسنه ماذا عمل فيه؟ مـاذا استفاد مذهـه وما أثره في النفس؟ وما ثمراته في الواقع؟ وما مدى تأثيره على العمل والسلوك والأخلاق؟ وإن شئت فقل: إنه التغيير المشروع على


$$
\begin{aligned}
& \text { 监 } \\
& \text { نائب الرئيس العام }
\end{aligned}
$$

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..




كانت القيادة قبل الإسلام لبني إسرائيل، كانوا هم أصحاب العقيدة الصحيحة التي اختارها الله لتلك الفترة من التاريخ، ولا بد للبشر من قيادة مستمدَة من التشريع الإلهي، فالأرض قيادتها هوى أو جهل أو قصور، والله خالق البشر هو وحده الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى فكلهم
عباده، مبرأة من الجهل والقصور فهو الذي خلقهم، وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير.

لصاحبه، أما الكتاب فهو التوراة، وأما الحكم ففيه وجوه: يجوز أن يكون المراد العلموالحكمة، ويجوز أن يكون المراد العلم بفصل الحكومات، ويجوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو علم الفقه، وأما النبوة فمعلومة. ومعنى إيتائهـ هذه الأمور الثلاثة: إيجادها في الأمة، وإيجاد القائمـين بها؛ لأن نفع ذلك عائد على الأمة جمعاء، فكان كل فرد من الأمة كمن أوتي تلك الأمور. وأما نـعم الدنيا فهي المراد من قوله تعالى:
 في الدنيا، فأورثهم أموال قوم فرعون وديارهم، ثم

وفي هذه الآيـات يذكر اللـه تعاللى أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم كثيرة؛ ليشكروه بـاتباع شريعتـه، والعمل بما علمهم على ألسنة رسلهم الذين بـعثهم فيهـم، ولكنهم بدَلوا نعمة اللله كفرًا، ولم يتبعوا شريعته، ولم يـملوا بـما تتعلموا. قال الرازي-عفا الله عنه-: اعلم أن النعم على قسمـين: نـعم الدين، ونـعم الدنـيا، ونـعم الدين أفضل من نعم الدنـيا، فلهذا بدأ الله

 واحد من هذه الثلاثة يجب أن يكون مغايرًا

تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك يقضي بـين المختلفين من بني إسرائيل بغيًا بينهم يوم القيامة، فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون بعد العلم الذي أتاهم، والبيان الذي جاءهم منه، فيفلج المحقَ حينئذ على المبطل بفصل الحكم بينهم. [جامع البيان
والمراد أنه لا ينبغي أن يغترّ المبطل بِنِمْ الدنيا، فإنها وإن ساوت نِعَم المحق، أو زادت عليها، فإنه سيرى في الآخرة ما يسوؤه، وذلك كالزجر لهم. ولما بَيْن تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لأجل البغي والحسد، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعدل عن تلك الطريقة، وأن يتمسك بالحق، وأن لا يكون له غرض سوى الطر إظهار الحق، وتقرير الصدق، فقال تعالى:

 ومنهاج من أمر الدين، فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والبينات، ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال وأديانهم المبنية على


والشريعة في اللغة: المذهب والثلة. واصططلاخًا: ما شرع الله لعباده من الدين.
 أي على منهاج واضتح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق. قال ابن العربي- رحمه الله-: والأمر يرد في اللغة بمعنيـين: أحدهما بمعنى


> بِرَشِيدِدٍ [هود: aV] والثاني: أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي.

البدع هـ أهل الأهواء، فيذمونهم بذلك، ويحذرون منهم، ولو ظهر منهـ من العلم والعبادة والزهـد ما ما ظهر. [بدائع التفسير ک/ وقد صرّح ربنا سبحانه بأن كل من لم يتِعِع رسوله فهو هتبع الهوى، فقال تعالى: ״فَإِن لَّمْ












 rvv





وهكذا يتمحض الأمر، فإما شريعة الله، وإما أهواء الذين لا يعلمون، وليس هنالك من فرض ثالث، ولا طريق وسط بـين الثريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة، وما يترك أحد شريعة الله إلا ليُحكم الأهواء، فكل ما عداها هوى يهِ إهو إليه الذين لا يعلمون!









وكلاهما
يصح أن يكون مرادًا
هـاهنا، وتقديره: ثم جعلناك
على طريقة من الدين وهي ملة


 ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بـين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالـالح، وإنما خالف بينها في الفروع حسبما علمه سبحانه





 وقد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغًا عظيمًا؛ إذ أفادت أن شريعة الإسلام أفضل من شريعة موسى، وأنها شريعة عظيمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم متمكن منها، لا يزعزعه شيء عن الدأب في بيانها، والدعوة إليها. ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله: (فَاتُبُعْهَاه أي دُم على اتباعها، فالأمر لطلب

[النساء: דז1]].
وبين قوله: „فَاتُبَعْهَا، وقوله: (وَلاَ تَتُّعْ أَهْوَاءً الذِينَ لا يَعْلُمُونَه محسِّن المطابقة بِينِ الأمر بالاتباع، والنهي عن اتباع آخر. والأهواء: جمع هوى، وهو المحبة والميل. والمعنى: أن دينهم أعمال أحبوها لم يأمر الله بها ولا اقتضتها البراهين. [التحرير والتنوير . فليس لأحدٍ أن يتبع ما يحبه فيأمر به، ويتخذه دينا، وينهى عما يبغضن ويذمه؛ إلا بهدى من الله، وهو شريعتا، ونـه التي جعل عليها رسوله، وأمره والمؤمنين بـاتباعها، ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الثريعة في شيء من الدين: أهل الأهواء، ويجعلون أهل

المتقين، يتولاهم
ويحفظهم ويرعاهم،


 الجاثية: 19]
وإن هذه الآية مع التي قبلها لتعيّن سبيل صاحب الدعوة وتحدَده، وتغني في هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل:

 عَاكَ
 إنها شريعة واحدة هي التي تستحق
هذا الوصف، وما عداها أهواء منبعها الجهل. وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الثريعة وحدها، ويدع الأهواء كلها الـا وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء. فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة. وهم إلْبُ [أي: حرب أو أعداء] عليه، فبعضنهم ولي لبعض. وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحًا عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه، ولكنهم أضنف من أن يؤذوه، والله ولي المتقين، وأين ولاية من ولاية؛! وأينٍ ضنعاف جهال ولـ مهازيل يتولى بعضهِم بعضانا، من صاحب شريعة يتولاه الله وليُ المتقين؟! فنسأل الله أن يحكّم فينا شرعها، وأن ينصر كتابه وسنة نبيه، وأن ينصر من نصرهما، ويخذل من خذلهما، وأن يقيّض لهذه الأمة أمر رشدٍ يعز فيه من أطاعه، ويهدي فيه من عصأٌ، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، والحمد لله رب العالمين.

رَأَيْتُ الذُنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَبٍ

وَتَرْلُ الذُنُوبِ حَيَاةٌ الْقَلُوبِ...
وَخْيْرِ
 وَأَحْبَارُ سُوْرِ وَرْهْهَانُهَها:




 وَتَخْرِيمَ مَا أَبَاحَهُ، وَاعْتِبَارَ مَا ألْغَاهُ، وَإلْغَاءَ مَا






 وَحُظُوظِ النُّفْسِ. فَقَالَ الأَوَلِّونَ إِذَا تَعَارَضِتِ السَّيَاسَهُ وَالشُّرْعُ قَدُمْنَا السِّيَاسَةُة!
 الْعَقْلُ وَقِقَالَ أَضْحَابُ الذُوْقِ: إِذَا تَعَارِضَ الذَّْوِقُ

 ولما كان ترك الشريعة واتباع الهوى موجبًا



 أعلم رسولَّه والمؤمنين أنهـ إن اتبعوا الها أهواء الذين لا يعلمون، وتركوا الشريعة، فأخذهم العذاب لن يغني عنهم الذين لا يعلمون من الله شيئًا، كما أنهه لو اتبعوا شريعة الله، واستمسكوا با بها، لن يضرهـم كيد أهواء الذين لا يعلمون؛ لأن الله ولي

(1) آلْحَ-
 (C)


(v)

虎
على الجميل الاختياري، والفقق بينه وبين المدح: أن
 الاختياري وغيره ويكون للحي والميت والجماد، و الحمد فيه من التُعظيم والتفخيم ما ليس في المدح، والحمد لا لا لا لا لا يكون إلا مع المحبة والإجلا بخلاف المدح، ولذلك فإن المدح إخبار" محض، أما الحمد ففيه معنى الإشاءو. أما الشكر فهو الثثناء عثى المحسن بما أولاه من المعروف، وهو لذلك خاص بالأعمال، وذلك أن تحمد
 والجنان، وظاهر الكتاب والسنة يدل على ذلك، فمنه قوله
 .

بالمؤمنين؛ في الدنيا بهاليتهم وتوفيقهم إلى سبيل مرضاتّه، وفي الآخرة، بالإحسان إليهم، وعظيم المثوبة برضاه، وجنات تجري من تحتها الأههار،
 (الأحزاب:ヶ)
 ابن جرير الطبري الثّاثية؛ لأن في الإِقَرار لـَّهَ بالآفراد بالمطك إيجابُا لافر اده بالملك وفضيلة زيادة المطك على المالك.

الاين في هذا الموضع الحساب والمجازاة




 الأين كانوا في الانيا ملوكا جبابرة ينازعونه المطك ويدافعونه الانفر اد بالكبرياء والعظمة كما قالِ جل ذ范
 عز شأئه المنفرد يومنذ بالمّلك دون ملوك اللنيا الذين صاروا يوم اللدين من ملكهم إلى صغار، ومن دنياهم إلى خسار، وأما على قَراءة (مالك) فمعناه كما قَال ابن عباس رضي النه عنهما لا يمكل أحد في ذلك اليوم



(الفاتحة: 0:
(العبادة في اللثفة من الذلة، يقال: طريق معبُ أي منلّل، وفي الشثر ع حقيقة متكونة من كمال المحبة مع كمال الخضوع والثتنلل، فمن أحب ولده فليس بعابد لـهـ لأنه لم بخضع لـه، ومن خضع لمـك أو أمير فليس بعابد له؛ لأهـ لم يحبه مع هذا الخضوع، فكل مـا تحققّ فيه كمالٍ الحب مـع كمال الخضوع فهو عبادة، سواء كان قَولا أو عملا، فالدعاء في الشدائد ولطلب الحاجات و والتوكل والاستغاثة و اللنذر والحف والخوف والرجاء، كل ها ها عبادة. فمعنى إياك نعبد أي: نخصك با ويا مالك يوم اللدين بكل أنواع خضو عنا القلبي وذلثنا ومحبتّا؛ لاكت بصفة ربوبيتك للعالمين (ستحمقةت نهاية الخضو ع والخشوع و الخوف والذل وبصفةً أتك الرحمن الرحيم استحققت نهاية المحبة؛ لما تفيض

على كل حال؛ فمن حد الله تعاثى فقّ شكره باستعمال نعمة اللسان بالثناء على الشّ، وذكره بما يليق به صفات المحبة و الكمال، ومن شكر الله تعالى باستعماله نعمه فيما يحب الله ويرضى فقّ أثثى على ربه؛ إذ أظهر هذا النعمة باستعمالها، وذلك






 وصفاتّه العطى، وإنما جيء بالحمد معرفا بالألف والثلام ليدل عظى العموم والشمول لكل المحامد بخلاف ما لو جاء بغير ذلكـ، والقـ حمد الله جل ذكره نفسه وأثنثى عليه بما هو له أهل ، ثُم علّم عباده ذلكك وفرض عليهم تلاوتّه اختبارًا منه جل شأنه وابتّلاء، فقال لهم: قولوا: الحمد للهُ رب العالمين، وقولوا وإياكّ نستعين، مما علمهم جل ذكره أن يقولؤوه وأن بـينوا اله بمعناه.
;

الربِ في الأضلِ مصنر بمعنى التربية، وهي إبلاغ الشيء إلى كماله حسب استعداده، وهو في كلام العرب بمعنى السبي المطاع، وبمغنى المصلح
 الذي لا شبيه لـه ولا مثّل لـه في سؤدهده، والمصلح أمر خلقّه بما أسبغ عابِهم من نعمه الظاهر ة و الباطنة، و المالك الالي كله الخلّق والأمر، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوّا كبيرًا. والثقالمين: جمع عالم لا واحد لـه من لفظه، والعالم اسم لكل صنف من أصناف المظلوقات، فالإسان عالم، والجن عالم، والشجر عالم، والهواء عالم، وعالم الكواكب، وعالم الملاهكة، وغير ذلك كثير لا يحصبه إلا الله الأي هو ربه وسيده ومليكه.
 وفرق ما بينهها أن الرحمن هو المتصف بالرحمة العامة الشاملة لأهل الانيا والآخرة، لا فرق في ذلك بين مؤمن وكافر، وطائع وعاص، وإنسان وحيوان، من الإفضال والإحسان إلى جميعهم في البسط في الرزن، وتسخير السحاب بالغيث، وإخراج النبات من الأرض، وصحة الأجسام والعقول، وسائر اللنعم التّي لا تُعْ ولا تُحصى، التّي اشتُرك فيّها جميعهم بلا تفضيل واحد عن الآخر ، وفِي الآخرة سوّى بينهم في عدله وقضضائه، فلا يظلم أحدًا منهم مئقال ذرة. و وا"

قال ابن كثير: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسب لأنه لما أثثى على الله تُعالى فكأنه تقرب وحضر بين يدي
 (الفاتحة:0)، وفي هذا دليل على أن أول الَّسورة خبر عن اللهُ تعالى بالثّاء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاده لعباده أن يشنوا علِّه بذلك، ولهغال لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي


صلاة لمن لم يقرأ بفاتحّة الكتاب٪ (متفق عليه). وعن أبي هريرة رضني السا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: „پقول الله تعالى: قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفهما لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سألى، إذا قال العبد: الحمد لهَ رب العالمين، قال الله: حمدني عبي، وإلذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الاين، قالِ اللهُ: مجُّنِّي عبدي، و وإذا قال العبد: إياكّ نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: اهدنا الصر اط المستقّقيم، قال الهة: هذه لعبدي ولعبدي ما سأله>
(مسلم 99)
وقال ابن جرير الطبري: وفي أمر الهُ جل شأنه عباده أن يقولوا:
 مسأكّهِ إياه المعونةّ على العبادة، أول الدليل على فساد قول القائلين بالتفريض من أهل القّر الأين أحالوا أن يأمر الشه أحذا من عبيده أو يكلفهم بعمل إلا بعد إعطائه المعونةّ على فعله لا على تركه، ولو الو كان الذي قالوا من ذلك كـا قالوا البطثت الرغبة إلى الثّ في المعونة على طاعته؛ إدٍ كان على قولهُم مع وجود الأمر و الثنهي والتكليف حقًا واجبًا على الله للعبّ أو إعطاوْ المعونة عليه، سألهه عبده ذلك أو ترك مسألة


 أهل الإسلام جميعا على تصويب قول القائل: 》اللهم
 عليناه دليل واضح على خطأ ما قال الأين وصفت

علينا من آثثار رحمتك من النعم ما لا يعد و لا يحصى، وبصفةّ ملكك ليوم الدين نخاف عقوبتك ولا نعصاك، ونرجو رضاك فنسار ع إلى طاعتك . وَإِلَّ
الإعانة قسمَان: ظاهربية حسية، ومعنوية،

 أهر ه، فينشدون من بعضهرم هذه المعونة أو بجاههم، وكل أمر محسوس، فهذه الاستعانة الظظاهريةّ وهي أمر لا بد فيه من تبادل بين الناس فيما ليس فيه



مشاهد مصدر ها، وهاه لا تكون إلا ممن يكون عـد
 ولذلك فلا تُطلب إلا من الله جل شأنه؛ لأنه هو الذي
 على عمله وله الرحمة الو اسعةة اللتي بها يتفضل على عبده بهذه المعونة، فالمعونة على شفاء الأمر اض تكون بالطبيب بتشخيص المرض، ووصف العلاج: ظاهرية، وعلى تحقيق الشفاء ورفع الداء بذلك الدواء أو بغير 0، وهانه معنويةَ حقيقية، فالأولى جاء الثشر ع ببيان أن طلبها من غير الله تعالىى شرك؛ لأن ذلك اعتقّاد بأن غير الش تُ ت يصح أن يكون إلا لرب العالمين الرحمن الرحيم. وبهذا يتبين الفرق بين الاستعانة الجائزة الثشرعية، والاستعانة المحرمة الشركية، فما يطلبه كثير من الناس من الموتى من حاجات؛ هنا من الشركية؛ لأنها من قسم المعنوية؛ لأن الميت ليس عنده من الأسباب ما يمكنـه أن يوصل هذه الإعانة إلى السائل الداعي عن طريق هحسوس؛
 من هنا القبيل، وإن كان كثير من الناس يدعي أنـه لم يعتقد في هذا الميت هذه القدرة وه ولا الرحمةٌ فهو كاذب في دعو اه يخدعه الشيطان، فيلبس عليه الأمر حتى
 ينذر أحدهم نذرّا لأحد أولئك المونى وينهاه أحد عن الوفاء بذللك النذر الأي هو في محاربة الله تعالمى فإتك تراه يصفر صفزة الوجل ويضطرب ويقول: »كيف أصنع مـع سياي فلان وهو غيور؟؟". فهذا إن كان لا يسمى شركا فليس في الانيا شرك، وإن جعلت هذه من الاستعاتة الجائزة اللشّر عية فهذا من الخلط المفسد بل هو تحريف للاكم عن

الحمد لله رب العالمين، أمر بـالحكم بـما أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل حكمَه أحسن الحكم، فقال تعالىي:
 والصلاة والسلام على رسوله الأمـين، الذي أقسم رب العالمين أن الخلق لا يؤمنون حتى



 التزموا كتاب الله وسنة رسوله في كل شلأن من شئون حياتهم، فسادوا الدنيا، فرضي اللـه عنهم أجمعين، وبعد: فتحت عنوان „الكتاب والسذة يجب أن يكونا مصدر القوانين في هصر، كتب الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، ورقات بـيّن في مقدمتها أنها عبارة عن محاضرة ألقاها يخاطب فيها أهل القانون، وأهل الأزهر، وغيرهم من أهل الفكر والأدب في مصر، خاتما إياها بخطة عمل لتحقيق هذا الغرض، أحبيت أن أقتطف منها بعض الفوائد ونشرهاء؛ لعل الله يجعل فيها خيرُا كثيرًا، ويكتب لي ثواب المشاركة في نشر هذا الخير، سائلا الله تعالى أن يرد الأمة إلى دينها الحق الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين؛ ليعمل به الناس، فيسعدوا في دنياهم وأخراهم، فإلى المقصود:
قال رحصه الله: مصر بلد إسطلامي، وهي تقعد الآن بين الأمم مقعد الصدارة في الدول الإسلاميل، وإلى مـا تصنع ينظر المسلمون في أنحاء الأرض، وبها يقتدون؛ فيهتدون أو يضلون، ومعاذ الله أن تضل مصر بعد أن ملكت أمرها، واستقلت بشئونها، فتحمل إثم العالم الإسلامي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امن سن في الإسسلام سنة حسنة؛ فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرها، ووزر من عمل
 [أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه].


## الكتاب والساسنة يبِّ أنـبيونا مصلدر القوانين

 في هصر


كل جيل، ومع ذلك كان المقلدون من العلماء يحسنون التطبيق والاستنباط في تقليدهم، وكان الملوك والأمراء والقادة والزعمماء عالماء بدينهم متمسكين به، إلى أن جاء عصر خعف المسلمـين؛ بضعف العلماء واستبداد الأمراء الحاهلـين.
إننا جميعًا مسلمون، نصرص على دينتا، ونزعم أننا لا نبغي بـه بدلا، ولكنا نـطـئ فهـ الدين، ونظن أنه لا يتجاوز ما يُقام فينا من
 من الدعوة إلى الأخلاق الفاضلانة، ويخيلّ إلى كثير منا أنه لا شان اللدين بالمعامـلات المدنية والحقوق الاجتماعية، والعقوبـات والتعزير، ولا صلة له بشئون الحرب، ولا ولا بالسياسة الداخلية والخارجية، كلا، إن الإسلام ليس على ما يظنون؛ الإسلام دين وسياسن، وتيا وتشريع وحكم وسلطان، وهو لا يرضى من متبعيه إلا أن يأخذوه كله، ويخخعوا لجميع أحكامه، فمن

أبى الرضا بيعض أحكامه فقد أبـاه كله. ثم قال رحمه الله: اسمعورا كلام الله، ثـم اختاروا لانفسكم ما تريدون.



إن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى ولـى الله عليه وسلم هاديًا ومبشرُّا ونذيرُا، وحاكمًا بين الناس بما أنزله عليه، أرسله بالهـيا ولهى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ودعا الناس إلى طاعته في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، عباداتهمومعاملاتهم، وأنزل عليهشريعة كاملة، لم تَسْمُ إليها شريعة من الشرائع قبلها، ولن يأتي أحد من بعده بخير منها ولا بمثلها، ذلك بأن الله خلق الخلق وهو أعلم بهم، وذلك بأن

محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النيـين. شرع الله هذه الشريعة الكاملة للناس كافة، وفي كل زمان ومكان بعموم بعثة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وبختم النبوة والرسالة بـه، فكانت الباقية على الدهر، ونسخت جميع الشرائع، ولم تكن خاصة بأمة دون أمة، ولا بعصر دون عصر، ولذلك كانت العبادات بجزئياتها؛ لأن العبادة لا تتغير باختلاف الدهور والعصور، وكان ما سواها الا من شئون الفرد والمجتمع، في المعاملات المدنية، والمسائل السياسية، ونظام الحكومات، والقواعد القضائية، والعقوبات وما إلى ذلك؛ قواعد كلية
 إلا على القليل النادر في الأمر الخطير؛ مما لا لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان. فقام المسلمون الأولون بإبلاغ هذه الشريعة، والعمل بها، في أنفسهم وفيما دخل من البلدان في سلطانهم، فنفذّوا أحكامها على الناس كافه، وفي جميع الأحوال، واجتهدوا في تطبيق قواعدها على الوقائع والحوادث، واستنبطوا منها الفروع الدقيقة، والقواعد الأصولية والفقهية؛ بما أتاهم الله من بسطة في العلم وإخلاص في الدين، حتى تركوا لنا ثروة تشريعية لا نجد لها مثيلا في شرائع الأمم، وحتى كان ما بعدهم عالة عايهم. ولم يكن الفقهاء والحكام والقضناة في العصور الأولى مقلدين ولا جامدين؛ بل كانوا سادة مجتهدين، ثم فشا التقليد بين أكثر العلماء إلا أفرادًا كانوا مصابيح الهدى في

بل هي تنافيه في كثير من أحكامها وتناقضن، وقد ضريت علينا هذه القوانين في عصر كان كله ظلمات، وكانت الأمة لا تملك لنفسها شيئًا، وكان علماؤها مستضتعفين． هذه القواذين كادت تصبي النفوس كلها －بل قد صبغتها－بصبغة غير إسلامية، وقد دخلت قواعدها على النفوس فأشربتها، حتى كادت تفتنها عن دينها، بل قد فتنتّها، وصارت القواعد الإسلامية في كثير من الأمور منكرةٌ مستنكرةُ، وحتى صـار الداعي إلى وضع التشريع على الأساس الإسلامي يجبن ويضوف، أو يخجل فينكشش، مما يـلاقي من هزء وسخرية！！ذلك أنه يدعوهم－في نظرهم －إلى الرجوع ثلاثة عشر قرنا، إلى تشريع يزعمون أنه وُضع لأمة بادية جاهلة！！！ آثار الحكم بالقوانين الأجنبية： إني أرى أن هذه القوانين الأجنبية إليها يرجع أكثر ما نشكو من علل؛ في أخلاقنا، وفي معاملاتنا، وفي ديننا، في ثقافتنا، في رجولتنا، إلى غير ذلك．وإليكم بعض الأمثلة على آثارها في حياتنا：
كان لها أثر بَيِّنُ بارز في التعليم، فقسَهـت المتعلمين المثقفين منا إلى قسميني، أو جعلتهم معسكرين：فالذين تعلموا تعليمًا مدنيُا، الـينا ورُبُوا تربية أجنبية يعظُمون هذه القوانين، وينتصرون لها ولِّا وضعت من نظم ومبادئ وقواعد، ويرون أنهم أهل العلم والمعرفة والتقدم، وكثير منهم يسرف في العصبية لها، والإنكار لما خالفها من شريعته الإسلامية؛ حتى ما كان منصوصًا محكهُا قطعيًا فيا في القرآن، وحتى بديهيات الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، ويزدري الفريق الآخر
 رأوا أو سمعوا في أوروبا المسيحية فسهوهم （رجال الدين）، وليس في الإسلام شيء يسمى （رجال الدين）، بل كل مسلم يجب انْ يكون رجل الدين والدنيا، ثم عزلوهم عن كل كل أعمال الحياة الدياة وأعمال الدولة، واحتكروا لانفسهم مناصبها،

四
 وَرِّوْلِ重
 هِ




 وَآْ⿻⿱一⿱日一丨一力儿，





 مُصْـِيَبَةِ كَأَنَّ رَ وَعِّظُ准重




 هذه أيات الله وأوامره، قد سمعتموها كثيرًا، وقرأتموها كثيرًا، وهـي آيات مُحكـدة صريحة بيَنة، فيها عبرة لكم وعظة لو تأملتموها، وفكرتم في حالكم من طاعتها أو عصيانها، وفيما يجب عليكم حيالها، وأنتّم تحكمون بقوانين لا تَمَتْ إلى الإسلام بصلة،

النبيلة، حتى كادت توردنا المهالك. [انتهى كلام الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، رحمه اللهd]. أقول: صشق رحمه الله ڤي كل ما قال، ولو عاش لرأى أضعاف ما تـحدّث بـه مما نرى ونسمع في أيـامنا هذه، فإنتا سمعنا من يصر أِرح بأنـه لا يريد الشريعة الإسلاميـة، وأن الشريعلـ لو حكمت فإننا سنسمع كل حـين من قال لنا: قال اللهه!!
ومن يقول: لانريد رئيس جمهورية، يصلي، ولا نريده تقيًا؛ لأن تقواه لنفسه، وصصلاته لنفسيه، نحن نريد رئيسًا يطبق القانون!! وسمعنا من يقول: لا يصتح تخويف الناس بـالشرع، ولا نريد أن نسهع من يقول لنا: هناك جنة ونار؛ لان الحياة - في زعمهـم - لا علاقة لـها بـالدين.
ومنهـ من يصرح بأنه لا دين في السياسة ولا سيـاسة في الدين، والمقصود بالنسبـة لهم هو عزل الدين عن حياة الناس، ولقد جربوا عشرات السنين كثيرًا من ذلك، ولكن هل أفلحت الأمة؟!!
إننا وصل بنا الحال أن أصسحنا مسخًا بـين الأمم، وخـاصة الأمم الكافرة يتحكمون فينا كما يشاءون، ويسوسوننا بما يريدون، فلا نستطيع إلا أن نسمع لهم ونطيع، وهذا الخنوع سیبه في الحقيقة الإعراض عن اللهه وشرع اللهه، ولن تعود لنا عزتنا ولن نرجع إلى سابق مجدنا إلا إذا رجعنا إلى دينتا نـحكهـ في كل شئون حياتنا، وعلى جميع المستويات؛ أفرادًا
 وعبـاداتنا، وأخلاقنا وسلوكنا، فهو المخرج مما نـن فيه.
نسأل اللـه تعاللى أن يرد المسلمـين إلى دينهم ردًا جميلاً، وأن يخرجهم من الظلمات
 إذه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهي محمد وألهه وصصبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

زعمًا منهم أن رجال الدين لا يصـلحون الشيء من أعمال الدنـيا، مهها كان مبلغهم من العلم و الثقافة والمعرفة، وحصروا الألوف من العلماء

المثقفين فيما سموه المناصب الدينيـة. إن القوانـين إذا خُكمت بهها أمة السنـين الطوال تغلغلت في القلوب، ونكتت فيها آثارًا سوداء أو بيضاء، وصُنغت بها الروح، ومَرْتْ عليها النفس، وهذه القوانـين الأجنبية أثرت أسوأ الأثر في ثفوس الأمة، وصبغتها صسغة إلحادية مادية بـحتة - كالتي ترتكس فيها أوروبا - ونزعت عن القلوب خشية الله والخوف منه، وكان التشريع الإسلامي يـلـا القلوب، ويرققها، ويطهرها من الدنايـا، فكان المسلم إذا حكم الحاكم، أو قضثى القاضي علم أن دينه يـأمره في دخيلة نفسسه أن يسمع ويطيع، وأنه مسئول عن ذلك بين يدي لـي الله يوم القيامة، قبل أن يكون مسئو لا عند الناس، وكان المقضبي
 إن كان يعلم أنه غير حقه، كما قال رسول الله صللى الله عليه وسلم: ״إنكم تختصنيون إليُ، ولعل بعضنكم يكون ألحن بحجته من بعض،
 له من حق أخيه شئئُّا فلا يأخذه، فإنما أقطع لهـ بـه قطعة من النارى [متفق عليه]. هذه تريبية الشريعة لللأمة، فانظروا تريبية القوانـين الماديـة الأجنيـة، لم يـحترمها المسلمون في عقيدتهم ودينهه، وإنما رهبوهها، وخافوا آثارها الظاهرة، ولم يعتقدوا وجوب طاعتها في أنفسهم؛ فكان ما نرى من اللده في في الخصومـة، والإسراف في التياضيني، واتباع المطامع، والتغالي في إطالة الإجراءات، والتفصي -التهرب- بـالصيل القضـيائية عن تنفيذ الأحكام، وعمّ هذا كله دُور القضاء، ذلك أن الناس مردت نفوسهم على الباطل، وفقدوا قلوبهم، فاتبعوا شهواتهم وأسلموا لشيطان المادة مقاليدهم، وكان ما نرى من إباحية سافرة فاجرة، عصفت بـالأخلاق الفاضلة، والتقاليد




 وهذا حديث حسنِ صحيح].



حديث حسن صحيحO.

 صحيح] .



 كَ


 .


 وro



 VYV



 .
 صحيح]











 YTVV



 وَ،
 .


















## 

قال ابن عثيمين رحمه الله：حكمة زكاة الفطر ظاهرة جداً：ففيها إحسان إلى الفقراء، وكفُ لهم عن السؤال في أـيام العيد؛ ليشاركوا الأغنياء في，فرِحهم وسرورهم به، ويكون عيدا للجميع، وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مصا يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهِار شكر نعـة اللها بإتمام صنيام شهر رمُضنان وقيامها، وفعل ما تَيَسُر من الأعمال الصالحة فيه．［مجالس شهر رمضان






قال وكيع بن الجراح：زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصطلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان
 حكم زكاةاتالمططر
زكاة الفطر واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان في العام الثاني من الهجرة النبوية المباركة．







يجب أن يكون من المعلوم أن ما فرضه رسول الله صلى الله




على من تجبب زكاةالفط الفطر؟
تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر، مالك لما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقته، يوم العيد وليلته، ويجب إخراجها عن
 الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم．［الأم اللشافعي TY／r



 ［＾人口

## فوائد مهمة

（1）زكاة الفطر غير واجبة على الجنين في بطن أمه، وهو قول أكثر أهل العلم، ولكن يُستحب إخراجها عـه؛ ؛لفعل عثمان

بن عفان رضني الله عنه．［المغني لابن قدامة


الْحمْنٌ لـنَه الذي أكهل لنا دينـا وأتم علينا نعدته، ورضي الانـا لنا الإسلام دينا، والصـلاة والسلام على نبيانا محمد وآله وصحبه أجمعين．أما بعد： فإن زكاة الفطر من شعائر الإسلام الظاهرة．من أجل ذلك أحبِت أن أذكر نفسي وإخواني
 تعالى التوفيق： يُقالُ لِها：زِكاة الفطر أوِ صـدقة




[^0]
$\square$共

فأما وقت الفضيلة لإخراج زكاة الفطر: فهو صباح يوم العيد قبل الصـلاة.



 خُرُوج النُّاس إِلِّى الصُلاة. [البخاريَي حديث:90.9،

وأما وقتالـالجواز لإخراج زكاة المنطر:
فهو قبل العيد بيّيوم أو يومـِين:













ألزكاة حَحديث:000]
حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لا يـجوز تأخير إخراج زكاة الفا
 ومن هذه الأعذار أن يأتي خبر ثبوت العـبـ العيد مغاجئًاً بحيث لا يتمكن المسلم من إخراجها قبل الصـلاة، أو يكون معتمداً على شخلص في إخراجها، فينسى أن يخرجها، فلا حرج أن يُخِرجها ولو بـعد صـلاة العيد. التوكيل في إخراج زاج زاة الفطر
 يدفعها إلى رجل أمـين موثوق فيه يقوم بإخراجها نيا نـيابة عنه، أو يعطيها إلى جمعية خيرية موثوق فيها، تقوم بتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، وبذلك تبرأ الذمة أمام الله تعالى يوم القيـامة. [فتاوى دار الإفتاء المصريـة
جا رقم vr ص1l|].

الششروع أن تُصرف زكاة كل بلد في فقرائها حتى يستغني جميع الفقراء عن الزكاة، ولا يـجوز نقل الزكاة إلا لمصلحة شرعية راجحة، كأن يكون فقراء البلد التي تنقل إليهم الزكاة أشد حاجة من فقراء البلد التي يعيش فيها المسلم، أو أن يكون له أقارب فقراء مستحقونٍ
 وصلة لذوي القربى. [فتاوى دار الإفتاء المصرية جا جا رقم أحكام خاصعة بآخر يوم من رمضان ولیلة عيد الفطر التوحيخ

شوال
(Y) العمال والخدم الذين يتقاضنون أجرة مقابل مـا

بيؤدونه من عمل في المحنـع والمزرعة هـم الذين يُخـرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
[فتاوى اللجنة الدائمة 9 / 9 /rvr]. هقدارزكاةاة المطْر
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل
البلد، سواء كان من القمح أو الشعير، أو التمر الو أو الو الزبيب، أو الأرز أو الذرة، أو نـحو ذلك مما يُقتُتات (أي

يُؤكل) ويُخْرُ


 الذي لم تَنْزُع زُبُدتّه) أُوْ ضُاعُا مِنْ زِبيب. [البخاري


الصاع النبوي = أربع حفنات بكفيْ رجل معتدل
الكفين.
الصاع = سدس كيلة مصريـة. الصاع = قدح وثلث
مصري.
وفيما يلي بيان بأوزان تقريبية (بالكيلو جرام)
لبعض الصبوب التي تخرج منها زكاة الفطر: - أرز:
 - لوبيا: , ro ro كجم.
 - عدس: Y, Y, Y كجم. - تصر: + - زبيب: • , rكجم.

تُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين في البلد الذي وجب فيه إخراجها، وذلك بغروب شمس أخر يوم من شهر رمضنان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عند الحديث عن زكاة





تيمية
وتالِ ابنِ تِيمية أيضاً: قَوْلُ النُّبِيٍ صَلِّى اللَّهُ عَنْهِ

[مجموع فتاوى ابن تَيمية [V0/V0].

تجب زكاة الفطر بغروب شمس أخر يوم من رمضان - أي: ليلة العيد؛ لاننه الوقت الذي يكون بـهُ
 وأما وقت إخراج الزكاة فله وقتان: وقت فضيلة، ووقت جواز.

لدين المسلم أن يأخذ بهذا الرأي الراجح."




حديث:ڭ919].
ففي هذا الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه
وسلم القيمة. ولو جاز إخراج زكاة الفطر قيمة لبيّن الله تعالى ذلك لرسِوله صلى الـي الله عايه وسلم: قال الله

( $\varepsilon$ r. - हrq/ 7

## فتاوى الملماء

 من أيّ قوت كان الأغلب عليه مِن الحنطة (القمح)، أو الذرة، أو العلس (نوع من الحبوب)، أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وما أدى من هذا أدّى صاعاًا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤدي ما يخريا الواهِ من الحب لا يؤدي إلا الحب نفساه، لا يؤدي سويقا ولا دقيقا



 صَلى اللهَ عَلِّهِ وَسَّلمُ








 r
 [المغني لابن قدامة £/ ب90] ६- قال أبو محمد بن حزم زحمَهُ الله: ولا يجزئ إخراج بعضٍ الصاع شعيرًا وبعضنه تمرُّا، ولا تّجزئ قيمة أصلا؛ لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منها، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو

 المذهب الحنِفي): أَدَاءُ الْحْنَطِة (القَمح) أَفْضَلْ مِنْ أَدَاء

 [ $1.7 /$
Y - 1 - قال البغوي رحصمُهُ اللهُ: يجب إخراجِ صدقة
الفطر من غالب قوت أهل البلد، ولا يجوز إخراج القيمة.

1 - مَن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر. و r يوم من رمضان وجب عليه إخراج زكاة الفـا الفطر عنها وأما

إذا تمت الولادة بعد الغروب لم يلزمه إخراج الزكاة. r - إذا مات من وجبت عليه زكاة الفطر قبل أدائها،
أُخرجت من ماله.
 من رمضان، وجب إخراج زكاة الفطر عنه. - - مُن تزوج قبل غروب شمس آخر يوم من

رمضان، وجب عليه إخراج زكاة الفطر عن زوجته. 7 - 7 - من أسلم قبل غروب شمس أخر يوم من رمضان وجب عليه إخراج زكاة الفطر إن كان يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. [المغني لابن قدامة

V
رمضان، ما يكفيه يوم عيد الفطر، وليلته، ثم رزيته الله رزقا وفيراً ليلة عيد الفطر أو يومه، لم يجب عليه إخراج

صدقة الضطر.
^ - مُن كان فقيراً فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وأصبح يملك ما يزيد عن قوت يوم العيد وليلته، وجب عليه إخراج
 حكم إشراج زكاةاةالفطرئقودا
ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحدد (رحمهم الله تعالى) إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر





 لا اجتهاد مع النص
يجب أن نعلم أنه لا اجتهاد مع النص، فإذا ثبت الحكم الشرعي بدليل القرآن والسُّنة الصحيحة، قلنا: سمعنا وأطعنا، وإن لم ندرك الحكمة الحقيقية لهذا التشريع؛ لأن العقل البشري قد يعجز في كثير من الالحيان عن معرفة الحكمة من الأحكام الشرعية. لم يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه أجاز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهم أفضل وأعلم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بأحكام الشريعة منا، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم

## باتاع سنتهم.

أخي المسلم الكريم - رحمني الله تعالى وإياك- إذا
كان عدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة أو نقودا هو المذهب الراجح الذي عليه الدليل الصحيح الصريح، وهو مذهت حمهور علماء المسلمين، أفليس من الأحوط أثدد التو ro

Upload by: altawhedmag.com
 C矢
 الشبهة الثانية：احتج الذين يرون جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بما رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال：„اغغنوهم عن طواف هذا اليوم،．［السنن الكبرى للبيهقي \＆／1V0］ هذا الحديث قال عنه بعض أهل العلم：حديث ضنيف．ومن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى تضتعيذ هذا الحديث ما بلي：ابن حزم في المحلى（IYY／7） والنووي في المجموع（ا／／آM ）، وابن حجر في فتح

 فعجبا للذين يحتجون بهذا الحديث الضعيف، ويقدمونه على الاحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما، والتي تتحدث صراحة على فرض إخراج زكاة الفطر من كل ما يُقتات ويُدخر من الطعام． الشبهة الثالثة：احتح من أجاز إخرإج زكاة الفطر




 والرد على هذه الشُّبهة：هذا الاستدلال غير صحيح؟ لان هذا الأثر ضعيف في أقوال العلماء．








［فتح الباري «／هوr＂］
ولذا قال النووي：（والجواب）عن حديث معاذ أن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة．［المجموع
［ $\varepsilon \tau \cdot / 0$





وصلى اللهُ وسلم على نبيانـا محمد وعلى الهل وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين．


V－قال ابن قدامة المقدسي زحمَهُ اللهُ：（عند ذكر












［「ロฯ／\＆




الحديث عن زكاة الفطر：（أوْجَنَهِا اللهُهُ طِعَامُا كَمَا أَوْجَبَ
 9－قال الشُوكاني زحصُهُ الله：صدقة الفطر صاع من القوت المعتاد عن كل فرد．［الدرر الجهية الشوكاني صاه مسئلة 19V］． － 1 －قال أبو الطبي صديق حسن خان زَحمَهُ اللهُ： لا يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر［［الروضة الندياة لصديق حسن خان［／T／T］． شُبهاتِوالرده عليها
سوف نذكر بعض شُبهات الذين أجازوا إخراج
زكاة الفطر نقوداً، ونذكر الرد عليه بإيجاز شديد： الشبهة الأولى：يقول بعض العلماء رحمهم الله： ｜إن إخراج زكاة الفطر نقوداً أفضل من إخراجها طعاماً： لانّ النقود تجعل الفقير يشتري ما يحتاجه من طعام وكساء وغير ذلك． الرد على هذه الثبهة：هذا القول قد جانبه الصواب؛ لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وهو اعلم بما يُصُلِح شأنه في حِحياته الدنيا، قال سبحانـا
 أخي الكريم：كان الفقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى الكساء ولوازم أخرى غير الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحوالهم، وما هـم فيه من الفقر وشدة الحاجة، ومح كثرة عَدد السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر في عهـ النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسع سنوات، لـ يأمر أحدا بإخراج قيمة زكاة الفطر نقوداً مع أن النقود كانت موجودة في عهده صلى الله عايه وسلم．فهل نحن أرحم بالفقراءمن نبينا صلى الله عليهوسلم الذي

#  

国 أساد| أسامة سليهان
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعدُ: فمن الفتّ التي وقعت في تاريخ هذه الأمة فتذة مقتل ذي النورين عثمان بن عفان ونا رضا رضي الله عنه، ولأن المحرك لـهذه الفتنة كانوا هم اليهود بواسطة ابن السوداء الذي أظهر الإسلام وأبطن
 ومصر جماعة خرجوا من بلادهم إلى المدينة في السنة الخامسة والثـلاثين من هـجرة النبي صلىي الله عليه وسلم، وتظاهروا بالحج، وأبطنوا الخروج على عثمان، رضني الله عنه.

في الدنياء فقال عثمان: لا، قال ابن عمر: فلا أرى أن
 خليذتهم أو إمامهم خلعوه... [أخرجه أحمد في فضائل الصحابة]. وريما يسأل البعض: كيف قُتل عثمان ولم يُدانع عنه أحد من الصحابة؛ والجواب: أن عثمان هو الذي عزم عليهم بهذا، فأمرهم أن يغددوا سيوفهم، ونهاهم عن القتال، واستسلم لقضاء الله وقدره، وهذا يدل على شجاعة عثمان رضي الله عنه وكذا رحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم والذين قتلوا عثمان كانوا أعلاجًا من أهل مصر، فند سُئل الحسن البصري أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: لا. [راجع تاريخ خليفة صص: ص1V7] أما الذين باشروا قتل عثمان فهم كنانة بن مبشر، ورمان اليماني، وسودان بن حمران، ومالك بن الأشتر، وهؤلاء هـم الرؤوس، قتلوه وهو وانـ المصحف بـين يديـه، فعن عمرة بنت أرطأة قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة، فرأينا المصحف الذي قُتل وهو في حذره، فكانت أولا

 فها مات رجل منهم سويُا. [أخرجه أحمد في فضائل

> الصحابة بسند صحيح]. والله من وراء القصد والحمد لله رب العالمين.

واختلف في عددهم، فقيل: ألفان من أهل مصر، وألفان من أهل الكوفة، وألفان من أهل البصرة، ودخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرورا بيت عثمان، وأمروه أن يخلع نفسه من الخلافة، وكانوا من فرسان قبائلهم، فحاصروا بيت عثمانٍ في أواخر ذي القعدة، واستمر الحصار أربعين يوماً. وفي الثامن عشر من ذي الحجة نِّذ الأوغاد غايتهم، وقتلوا أمير المؤمنين عثمان، وهو بحق أمير البردة وقتيل الفجرة، بعد أن منعوا عنه الماء، مع أنه هو الذي اشترى بئر رومة لسقيا أهل المدينة، بل ومنعوه من الصلاة جماعة في المسجد. وعندما دخل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع عن عثمان، وكان منهم: منهم الحسن بن علي، والحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير، وأبو هريرة، ومحمد بن طلحة „السجّاده، وعبد الله بن عمر، رضي الله عنهم أجمعين، وقد شهروا سيوفهم في وجوه أولئك البغاة، بيد أن عثمان رضي الله عنه أمرهم بعدم القتال، فعن عبد الله بن عامر قال: اكـنت مح عثمان في الدار فِقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحهه،. [أخرجه ابن أبي

شيبة بسند صحيح]. وعن ابن سيرين قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان رضي الله عنه، فقال: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين، كها كنا مح النبي صلى الله عليه وسلم نكون معك، فقال عثمان: أما قتال فلا. [أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح]. ودخل ابن عمر على عثمان، فقال عئمان: يا ابن عمر، انظروا ماذا يقول هؤلاء، يقولون: اخلعها ولا تقتل نفسك، فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمخلد أنت


المقاصـا

الحمد لله وحده، والصـلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعدُ:
ذكرنا أن الأحكام الشرعية شرُعت لمصلحة العباد فِي العاجل والآجل، وأن هذه المصلحة إما بجلب منافع و بدفع مفاسد.
فالله تعاللى أرسل الرسل، وأنزل الكتب؛ لإقامة مصالح الدنِّا والآخرِة، ودفع مفاسدهما، وأحكم الأمٌر،



الإنسان باندفاعه وقصَر نظره، قد يـرصص على مصلحة وفيها مفاسد، أو فيها تفويت مصـالح أهم منها، وقد يفر من مفسدة قريبة فيقع فيما هو شر منها.
فالمصـالح تتداخل - في الغالب - مع المفاسد، بحيث يكون الفعل الواحد مصلحـة من جهـة ومفسدة من جهة أخرى، أو مصلحة في عاجل أمره ومفسدة في عاقبته ومآله، أو العكس، وقد يكون مصلحة لأحد، مفسدة على غيره. - ومعنى ذلك أنه لا توجد مصلحة خالصـة ومفسدة خالصد، فالمصـالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا، إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة، فهي المصلحة المفهومة عرفًا، وإذا كان الغالب جهة المفسدة، فهي المفسدة المفهومة عرفًا.

 [البقرة:19] 19
قال العز بن عبد السلام: إن المصالح الخالصة


- أما المصالح المعتبرة شبعًا، فهِي خالصـا الصـة،

غير مشوبـة بشيء من المفاسد، لا قليلا ولا كثيرًا.


- فأحكام الشريعة تشتمل على مصلحـة كليـة

في الجملة، وعلى مصلحة جزئيـة في كل مسألة على الخصوص، وتضنمنت الشريعة حفظ المصالح من جميع الأنواع، فقد تضنمنت حفظ المصالح الضرورية ومكملاتها، وحفظ المصالح الحاجية ومكهلاتها، وحفظ المصنالح التحسينيـة مهها صغر شأنها.

- فالشريعة لم تهملٍ من أمر المصالح والمفاسد
 الخْاصصة، فقد شملته نصصوصها العامة.

وأمر بإقامته على كل شنيء حتى على الالحيوان، كما بالحديث عن شداد بن أوس رضي اللـه عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: „إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شبيء، فْإِذٍ قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الآْبْحة، وليُحدَ أحدكمَ شفرته، وليُرِحِ ذبيحته،. []وراه مسلم].
ولا شك أن غاية الإحسان هو الإحسان في الـعبادة، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي اللا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألهه جبريل عليه السلام عن الإحسان، فقال: (أن
 [انخرجه مسلم، ورواه البخاري عن أبي هريرة

رضضي الله عنه مع بعض الاختلاف].

- والإحسان إلى الخـلائق، وذلك إمـا بـجلب

المذـافع، أو بدفع المضار، أو بههما معُا، ولا فرق بـين قليله وكثيره، وجليله وحقيره، قال اللها تعاللى:



. المصالح والمصاساند:
البحث في المصالـح والمفاسد، هو بحث في صصيم المقاصد؛ لأن مقاصن الشريعة تلخص وتجمع

في: "جلب المصالح، ودرء المفاسد".
مما لا شك فيه أن المصلحة والمفسدة على
إطلاقها يدخل فيها مصالح الدنيا والآخرة، والمعتبر في قيـاس المصلحة والمفسدة إنما هو المو المقياس الشبرعي ولِيس أهوراء النفوس، قال الله


لذا نإن الشرع وضيع الحدود والقيود على تحصيل مختلف المصالح والاستمتاع بهها؛ لأن

Upload by: altawhedmag.com


ومثال ذلك في الأمور الخاصة: تسليط الشارع الأب في تزويج البنت الصغيرة بالكفء، فإن هذالوا ضرورة إليه؛ حيث إنه يمكن استمرار الحياة بدون ذلك، ولكنه محتّاج إليه لتحقيق مصلحة تحصيل هذا الكفء خوفا من فواته؛ لانهه يحصل بحصوله نفعُ في المستقبل والمال، ويحصل بفواته بعضـ الضرّ
r- التحسينيات: وهي المصالح والأعمالJ والتصرفات التي لا تتوقف الحياة عليها، ولا تفسـ ولا تختل، فالحياة تتحقق بدون تلك التحسينيات، وبدون أي ضيق فيها، فهي من قبل التزيـين والتجمل والتيسير، ورعاية أحسن المناهـج وأحسن الطرّق للحياة، فتكون من قبيل استكمال ما يليق، والتّزّه عما لا يليق من المدنسات التي تأنفها العقول الراجحة
ومن أمثلة ذللث في الأمور العامة: المنع من بيع
الماء والكلأ، والمنع من بيع النجاسات، والابتعاد عن الإسراف والتقتير، ومجانبة ما استخبث من الطعام، وآداب الآكل والشرب، وهذه أمثلته العاملة. ومن أمثيلته في الأمور الخاصة: اشتراط الشارع للولي في النكاح؛ صيانة للمرأة عن مباشرةٍ عقد النكاح بنفسها؛ لأن المرأة لو باشبرت عقد نكاحها لكان ذلك مشعرًا بتوقانها إلى الرجال، وحبها لـهـهم ومششعرًا - أيضا - بقلة حيائها، وأنه لا مروءة لها لـا وهذا يقلل من قيمتها عند الخاطب، ونظرُا لدلـلـ فقد مُنعت المرأة من عقد نكاحها بنفسها، وفوضا ذلك إلى الولئ تزيينًا للمرأة وتحسينا في نظر الخاطب، وحملا للخلق على أحسن المناهـج، وأجمل


- إذا قلنا: إن اشيراط الولي في النكاح كان لعـة أخرى وهي: أن رأي المرأة قاصر فّي اختيار وانتيا وانقاء الأزواج، وأنها تغتر بالمظاهر، ونظظرُا لذلك مُنعـي من مباشرة ذلك بنفسها، وفُوض ذلك إلى الولي? لأنه أعلم بمعادن الرجال، ويستطيع - في الغالج - معرفة الصالح من غيره. [انظر المهذب في علم




أقسام المصالح:
أولا : تنقسم المصالح باعتبار أهميتها إلى ثارثةأقسامام:
1- الضروريات: وهي المصالح التي لابدُ منها في قيام مصالح الدين, والدنيا، وصيانة مقاصد الشريعة؛ بحيث إذا فقدت أو فقد بعضها، فإن الحياة تختل أو تفسد، وللمحافظة على المصالح الضرورية، شرع الله حفظ الدين، والنفس، والعقل،
والنسب، والمال.

فشرع لحفظ الدين: قتل الكافر الصادّ عن
الدين، وقتل المرتد، وعقوبة المبتدع الداعي إلى
بدعته، وشرّع الجهاد.

- وشرّع لحفظ النفس: عقوبة القصاص،

وعقوبة الدية، ووجوب الأكل والشرب عند الضرورة ولو كان صائمُا، وكذلك شرع الملبس والمسكن، مهـا يتوقف عليه بقاء الحياة، وصون الأبدان من التلف، أو أي ضرر.

- وشرع لحفظ العقل: عقوبة شرب الخمر،

ووجوب الأكل والشرب اللذين يتوقف عليهما بقاء العقل وسلامة فهمه.

- وشرع لحفظ النسل والأنساب: عقوبة الزنا وأحكام الحضانة، والنفقات
- وشرع لحفظ المال: عقوبة السرقة، والقواعد المثظمة للمعاملات المختلفة بين الناس لصيانة الحقوق.
- ولا يمكن - بأي حال - تفويت هذه الأصول الخمسة، فلا بد إذن من مراعاتها؛ لكون كل واحد منها يعتبر ركنا من الأركان التي لا تقوم الحياة البشرية إلا بها.
r- الحاجيات: وهي المصالح والأعمال
والتصرفات التي لا تتوقف عليها الحياة واستمرارها، بل إذا تُركت لا تختل، ولا تفسد الحـيـاة الإنسانية، فالحياة تتحقق بدون تلك الحاجيات، والكن مع وجود الضيق والحرج. فهي أعمال وتصرفات شرُّعت لحاجة الناس إلى التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمثقة قبل التوسع في بعض المعامِلات كالسُّلم، والمساقاة، والقصر في السفر، والرُّرَصِ المناطة في المرض، وهذه الأمثلةً في الأمور العامة.

يستطع يصوم شبهرين متتابعين، فإن لم يستطع
يطعم ستـين مسكينا) .
فاستفتى الفقيه يحيى بن يحيى العتبي المالكي، فأفتى بأن عليه صوم ستيني يومًا كفارة، وعلل ذلك بأن الكفارة قد وُضعت للزجر والردع، فلو أوجبنا على هذا الملك العتق لسهل عليه الجماع في نهار رمضان مرة بعد أخرى - كما حصل منه أه - لذلك فوجب عليه الصيام زجرُا لـه، وظن أن في ذلك مصلحـة.
لكن هذه المصلحة ملغاة؛ لأنها معارضة اللنص الشرعي في حديث الأعرابي؛ حيث إن الكفارة مُرْتُّة على حسب الاستطاعة. وأيضا هو نظر إلى المصلحة الشخصيـة اللملك فقط، ولم ينظر إلى مصلحـة الآخرين، وهي أولى، فلا شك أن تحرير الرقاب هو في صالح المحرُرين، وفي صالح المجتمع الذي ينعم كل أفراده بحريتهم. ثالثا: المصلحة المرسيلة:
وهي المصلحة المطلقة التي لمـيقيدها الشارع باعتبار، ولا بإلغاء، أي لم يرد دليل من أدلة الشرع يشهو بإبطالها، ولم يرد دليل من أدلة الشرع باعتبارها

- فيكون تعريف المصلحة المرسلة هو: كل

منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة، من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل، دون أن يكون لها شاهد بـالاعتبار أو الإلغاء. فإذا حدثت حادثة لم نجد حكمها في نصن، ولا في إجماع، ولا في قياس، ووجدنا فيها أمرًا مناسبُا لتشريع الحكم، أي أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضسرًا، أو يـحقق نفعُا، فهذا الأمر المناسب في هذه الحادثة يسمى المصلحة المرسلة. - حجية المصلحة المرسلة:

العبادات لا يجري فيها العمل بالمصلحة المرسلة بـلا خلاف؛ لأن مبنى العبادات على النص، فالأصل فيها التوقيف، والقول فيها بـالمصلحة المرسلة، قول بـالإحداث في الدين، وهو باطل بـالنص والإجماع.
واامصلحة المعتبرة، وهي التي شهـ لـها الشرع بـالاعتبار، حجهّ بـالاتفاق، والمصلحة الملغاة، وهي التي شهد لها الشرع بالإلفاء ليست بحجة بالاتفاق.
كما أن المصلحة الحاجية والتصسينية لايمكن أن يتمسك بها في إثبات حكم، إلا إذا كانت مستندة إلى دليل وأصل شرعي من الأصول المعتبرة، وهذا بالإجماع
وأها ما عدا ذلك، وهي المصلحة التي يراهها المحتهد، ولم يرد دليل من أدلة الشرع يشهد لـها، ولا

نظرية المقاصد عند
الإمام الشاطبي
لأحمد الريسوني
[TT/ ثانيًا: تنقسم年 - بالنظر

حكم الشرع قيهِا، إلى ثـلاثة أقسام:
قسم شهـ الشرع لاعتبارها، وقسم شهـد لبطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها، وهو ما يسمّى بالمصبلحة المرسلة.

وهي المصلحة التي اعتبرها الشارع، وأثبتها، وشهد بذلك، وأقام دليـلا على رعايتها، فهذه حجـة لا لا إشثكال في صحتها، ويرجع حاصلها إلى القياس، فإن الشارع إذا نص على حكم في واقعة معينة، واستنبط المجتهد العلة التي شر"ع الحكم لأجلها؛ لأن الأحكام الشرعية قائمة على المصلحة، فالله تععالى لا يشرع حكمًا إلا وفيه جلب مصلحة اللعباد، أو دفع مضرة عنهم، فإنا إذإ وجدنا واقعة أخرى الْا وجدت فيها تلك العلة، فإنا نلحقها بـالحكم الوارد في الواقعة الأولى؛ لأن المصلحة واحدة. مثال: عن أبي بكرة رضثي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين خَكم (قاضي) بـين الثنـين وهو غضنبان. متفق

والعلة هي اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في أدلة الخصمـين، وتغيَر طبعه عن السكون والتريث والاجتههاد، فيقاس على ذلك: كل ما يشغلهـه عن النظر في الدليل والحكِم، وكلٍ ما يغيّر طبعاه، مثل: كونه جائعًا، أو حاقنا أو خائفا.
وهذا كله فيه مصلحة واضيحة للخصنمين،
والمصلحة المقصودة بهذا القياس، تسنمى: المصلحة |lلـعتبرة.

## ثانئيا: المصلحة الملغاة:

وهي المصلحة التي شهد الشارع بردها وإلغائـها، وعدم اعتبـارها، فلو نص الشارع على حكم في واقعة كمصلحة استأثر بعلمها، وبدا لجبضض النـاس حكم فيها مغاير لحكم الشارع لمصلحة توهمها هذا البعض، فتخيل أن ربط الحكم بذلك حـققق نفعًا أو يدفع ضررًا، فإن هذا الحكم مردود على من توهمه؛؛ لأن هذه المصلحة التي توهمهاه قد ألغاها الشارع، ولم يلتفت إليها. مثال ذلك: أن الملك عبد الرحمن بن الحكم قد جامع جاريـة في نهار رمضان، وكرر ذلك في عدد من الأيام، وكان يكر الإعتاق، حسب حديث الالعرابي - في كفارة من جامع زوجته في نهار رمْضان (الكفارة على الترتيب: عتق رقبة، فُمن لم
 عمر العملة،وقيـام علي بتضنمين الصناع، وتال: لا لـُصلح الناس إلا ذاك. -وجلدوا شارب الخمر ثمانـين جلدة تعزيرًا، عدر رض اتتفق عليه الصحابـة في عهو الله عنه؛ لأنهم رأوا أن الشريعة لم تأت فيه بـد مقدر، ومصلحة درء المفسدة اقتضنت ذُلث، وهْا في حفظ ضروري، وهو العقل، قال الشنقيطي:
 يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على
 لها. [المصالـح المرسلة - وقد شاع لدى البعض أن الإمام مالك وحده الما هو الآخذ بالمصالح المرسلة كدليل من أدلة الأحكام الشبرعية، وأضاف إليه البعض الإمام أحمد. لكن النظر الدقيق يثبت لن الأئمة الإربعة أخذوا بها، وإن كان ذلك تحت مسميات اخرى، فالعبرة بـالمعنى قبل المبنى. فالإمام الشافعي عالجها تـي المت باب القياس، باعتبار أنها قـياس معنى، وإن كانت ليست بقـياس لفظ.
والإمام أبو حنيفة عالجها تحت بـاب الاستحسان والعرف، والمصلحة قريبة من الاستحسان، وعلي ذلك يمكن أن نقول: إن المصلحة كدليل شرعي مُسَلْ بها من جمهور اللفقهاء. - وبالنظرة الفاحصة فإن الأخذ بالمصلحـة المرسلة يمثل نوعًا من القياس على النصوص، ونا ليس
 يقول الشيخ أبو زهرة:... المصلحة من جنس
المصصالح التي أقرها الإسلام، فهي رجوع إلى عموم المقاصد التي أخذت من النصوص. (تاريخ المذاهب


- فهي ليست كما ظن البعض انفلاتًا من النصنوص، أو خروجُا عليها، أو حكمًا بالرغثـة والهوىى التشهي، وإنما هـي حكم بالنصوصنا بروحها ومقاصدها، إلي جوار ألفاظها وعباراتها وهي بذلك تحقق شبمولا واتسـاعًا ومرونـة، هـي سر من أسسرار خلود هذه الشريعة. [المصلحة المرسلة محاولة بسطها ونظرة المرة فيها: د. عاي محمد جريشة r/1

 وللحديث بقية، و الحمد لله رب العالمين.


دليل منه يلغيها، فهذه التي اختلف العلماء : أهي حجة أم لا؟ على مذاهب: المذهب الأول: أن المصلحة المرسلة حجُة
بشروط، هي:

1- أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية، وهو مـا يكون من الضروريـات الخمس التي يُجزم بحصولٍ المنفعة منها، أو رفع حرج لازم في الدين تخفيفا وتيسيرًا r- أن تكون المصلحة كلية عامة؛ حتى تعم

الفائدة جميع المسلمـين. r- أن تلاءم تلك المصلحة مقاصد الشرع في
الـجملة.

ع- أن تكون المصلحة المرسلة قطعية (أيل
يقطع بوجودها). 0- أن تكون فيما عُقل معناه، وأُرك وجهه على وجه التفصيل، لا في التعبدات أو ما يـجري مبراهاها، كالوضوءو الصـلاة والصوم، فإن التعبدات لا تُدرك معانيها على وجه التفصيل؛ إذ لا تُدرك وجوه المصالح فيها بغير دلالة الشرع. - وهذا المذهب هو مذهب كثير من الأصوليـين، وهو الراجحع، لماذا؟
أولا: بالاستقراء والتتبع للأصوص من
الكتاب والسذة، وقرائن الأحو ال، والقواعد الشرعية الشية المجمع عليها، وجدنا الأدلة العديدة على أن الشريعة الإسلامية راعت مصالـح العبـاد. ثانيًا: لو لم نآخذ بالمصالح المرسطلة للزم من
 من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، فقد يطرا
 وكذلك قد يؤدي تـفير أخلاق الناس وأحوالهم إلى أن يصير مفسدةٌ ما كان مصلحة، وقد يكون ما هو الو مصلحة في مجتمع ما مفسدةُ في مجتمع آخر، فلو لم نأخذ بالمصلحةّ المرسلة، لضاقت الشريعة عن مصالح الناس، وقصرت عن حاجاتهم، ولم تصلح كلمايرة مختلف المجتمعات والأزمان والأحوال، وهذا خـلاف القاعدة الشرعية المعروفة: أن الإسلام صالـح لكل زمان ومكان.
 عُلم انْهم كانوا يراعون المصالح، وينظرون إلى المعاني التي علموا أن القصد من الشريعة رعايتها الشا، دون نكير من أحد فكان إجماعًا، كمثل المُصلحـة التي التي دعت إلى جمع القرآن، فقد اتفق عليه الصحابـابة ولا نص عليه، إنما اقتضته مصـي الحـة حفظ الدين، وتدوين الدواوين، وترك عمر رضبي الله عنه الخلافة شورى اللا في ستة، وزيـادة عثمان رضي وني الله عنه الأذان يوم الجمعة لإعلام من في السوق، واتخاذ عـي الله عنه للسجون، وكذلك الخلفاء من بعده، وسك

وإن المؤمن كيُّس فُطن، وكياسته تقتضضي أنه إذا وجد حلاوة الإيمان وأنس بلذة العبادة، أن يبادر فيتخذ من هذه الطاقة الإيمانية مددُا لتغيير حاله، والترقي في درجات الإيمان، والقرب من ريه ومولاه جل في علاه، ولا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أيها الأحبة:

ما تقولون في رجل أصابته الأمراض في بدنه كله، واستفحلت في كل عضو من أعضائه، وفشت واشتدت عليه حتى أشرف منها على الهلاك، وسعى في علاجها بكل سبيل، وطلب الشفاء منها بكل وسيلة، فما نفع دواء، ولا أسعف طبيب، حتى بلغ منه اليأس، وأيقن بالعطب، فبينما هو على تلك الحال؛ إذ قيل له: أبشر، فإن دواءك موجو وهو في المستشفى الفلاني، فهرول إليه وهو غير مصدق بالفرج، فما إن وصله حتى استقبله من هناك أحسن استقبال، وأكرموه، فخلعوا عنه ثيابه الرثة التي لوثها المرض، وأبدلوها بأحسن منها، وطيبوه ونظفوه، وبدعوا في علاجه، فجعلوا يمرون بـه على كل قسم من أقسام المستشفى، فينال فيه أوفر عناية وأنجع علاج. فما هي إلا مدة وجيزة حتى تماثل للشفاء وعاد في أتم صحة وعافية، وأراد أن يفارق المستشفى، ويعود إلى حياته وأعماله، وقبل أن يسمحوا له بالخروج عقدوا له مجلسًا ليعلموه وينصحوه، فقالوا لـه: افعل كذا وكذا، فإن فيه دوام صحتك وعافيتك، وإياك

 كذا، وإياك ومجالس كذا وكذا. فما إن خرج المسكين من عندهم حتى أقبل على كل ما كانوا نهوه عنه فعمله!! وكل


إن من علامات قبول الحسنة: التوفيق اللحسنة بعدها، ومن علامات الرد: النكوص على الأعقاب، والعودة إلى الغفلة والإهمال
وإن قلب المؤمن ليحزن لما يرى من ظاهرة الانتكاس التي تقع لكثير منا بعد انتهاء رمضان، وانشغال كثير من الناس باستقبال العيد وبهجته، فينخرطون في اللهو، ويدَعُون ما كانوا عليه من الخير، والعبادة حتى تصبح هباءُ منثورًا.

من أجل هذا أردنا أن نورد هذا الجدول العملي الميسر الذي بُني على الـي التيسير، ومراعاة الأحوال، والإمكانات والطات والطات، والأشغال، وكان الهدف منه تبيين وظائف المسلم في يومه وليلته التي ينبغي أن يحرص المسلم على المداومة عليها في زمانه كله. فهذه عائشة رضي الله عنها تصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: راكان عمله ديمة،، أي: يداوم عليه. [متفق عليه] وعنها رضني الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعغدها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها (أي من طول صلاتها، وكثرة ما تصلي لله تعالى)، قال: مه عليكم بما تطيقون، فواللـه لا لا يمل الله حتى تملوا اوكان أحب الدين إليه ما

داوم صاحبه عليهه. [متفق عليه]. قال الإمام النووي رحمه الله: وپمهه" كلمة زجر ونهي، ومعنى (الا يمل الله): لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم.. حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه وفضله عليكم، والثمرة لا تُجتنى إلا بالمداومة، والمداومة تعطي العمل قوة هائلة وتأثيرًا بالغًا، فلو أن البحر الخضم انسكب مرة واحدة على صِّرة لانسال من فوقها، ولم يؤثر فيها شيئا، أما لو تتابعت قطرات الماء.. تسقط قطرة قطرة، بتتابع واستمرار؛ لأثرت في الصخر الجلمود ولأحدثت فيه ثقبًا
 الشريعة:
إن تزكية النفس من أعظم مقاصد رسالة النبي صلِّى الله عِيِّه وسلم، قالِ


 وقد أقسم سبحانه وتعالى في أول سورة الشُمس أحد عشر قسمُّا متتاليًا، لم يرد في القرآن مثله، على فلاح من زكَى نفسله، وخيبة من أهملها ودساهاها، وكان النبي صلى اللها علي الـيه وسلم يتضرع إلى الله تعالى يسيّأله تزكية نفسه:


ما أمروه به فلم يعمل منه شيئًا!! فلم يمكث إلا قليلا حتى عاد إليه المرض أشد مصا كان،

وصار في شر حال!!
فما تقولون فيه؟! أحمق قطعًا..
وأي إنسان أشد حمقًا من هذا؟! أبعد أن رُدّت إليه عافيته بعد أن كان قد يئس منها، يضيّع ذلك كله؟! فكيف إذا أخبرتكم بمن هو أشد منه حمقًا؟!
رجل أقبل على الشهر الكريم، وقد أثقلته الأوزار، وناءت بكاهله الذنوب، وأظلمت روحه من كثرة المعاصي، وتشتت شمل قلبه، وتفرق جَمْع نفسه، وصصار ألعوبة للشياطين، واجتمعت على روحه ألام الوحشة والبُعد عن الله تعالى. فبينما هو كذلك إذ نادى المنادي أن ظِهر هلال رمضان، فانقشعت الظلمات، وصُغُّدت الشياطين، وغتحت أبواب الجنة، فلم يُغلق منها باب، وغُلقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب، وغرّدت المّذن بالذكر والقرآن. فأوى ذلك العليل المشرد إلى بيوت الله، فوقف بين يديه، ونهل من القرآن، واعتصم بالذكر، وتحصن بالصوم، فإذا بالروح تتحرر من رقَ الشهوات، وتزول عنها الآلام، وتّدوق طعم السعادة ولذة العبادة، وإذا بالصدر ينشرح، والقلب يرق، والنفس تصفو. فعلم صاحبنا علم اليقين أن راحة النفس العليلة المكدودة، وشفاء الصدر، وطمأنينة القلب ليس في كثرة المال، ولا في إقبال الدنيا ولا في تحصيل المشتهيات، وإنما زاد الروح وسعادتها في الصلاة، والتضرع لله، والذكر والدعاء، وتلاوة القرآن، والاجتماع بأهل الإيمان. وعلم كذلك علم اليقين أن الغفلة عن الله وانتهاك محارمه، والاستهانة بأمره سببُ شقائه وأسقامه وآلامه. فكيف تقولون لو خرج من الشهر بعد هذا كله، فعاد إلى ما كان فيه من سقمه ومرضنه وألمه، وترك ما فيه سعادته وعافيته؟! فإذا به قد خبثت نفسه، واحتوشته الشياطين من كل جانب!! إنه والله أشد حمقًا وهلاكًا من الرجل

وليحرص على الأذكار التي وردت في السنة الصحيحة.
-- قراءة ورد من القرآن كل يوم، جزء أو أكثر على قدر استطاعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: „اقرأ القرآن في شهر، أخرجه البخاري. 7- المحافظة على صلاة الوتر فهي سنـة مؤكدة، وعلى ورد من الليل، وإن قل، فإن استطعت أن تحافظُ على إحدى عشرة ركعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعما هو، وإلا فالوتر وما تيسر لك، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. أخرجه دسلم. V- الوضوء قبل النوم والمحافظة على
أذكار النوم وآدابه.

1- صيام التطوع (النافلة) وهو أبواب
كثيرة، قال صطى الله عليه وسطلم لأبي أمامة الباهلي: "عليك :بالصوم فإنه لا عدل لـالهـ النسائي وصححه الألباني. وأول ما نذكر بـه صوم ستة أيام من شوال، قال صلى اللهِ عليه وسلم: امن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر). رواه مسلم. وصوم الاثنـين والخميس، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنـين والخميس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. رواه أحمد وصحصه الألباني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن.
وكذا صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، والإكثار من الصوم شهر الله المحرم، وفي شعبان.
9- التفقه في الدين، والحرص على حضور مجالس العلّم، والقراءة في كتب العلم الشرعي، وإن استطاع أحدنا أن يعقد مجلسًا

خير من زكاها، أنت وليهـــا وموللاهــــا".
رواه مسلم
وهذه التزكية لا تحصل إلا لمن حافظ
على الطاعات من الفرائض والنوالفل، ودالوا والوم عليها، واتقى ما حرم الله تعالىى، ومن فعل ذلك دخل في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: اهمن عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليً عبدي بشيء أحب إلئَ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليًّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع بـه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استّعاذني لأعيذنه، [رواه البخاري]. وإليكم المنهوع العملي الميسر:
1- المحافظة على الصلوات الخمس في
جماعة، يجتهه في إدراك التكبيرة الأولى ما أمكنه، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات افترضنهن الله عز وجل، من أحسن وضنوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن ونر وخشوعهن، كان لـه على الله عهر أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبـه،.) أخرجه أبو داود
وصحصه الألبانـي.
 بالفرائض، وهي اثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: پما من مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة، إلا بنى الله له بيتًا في الجنةx. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي: "أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداةه).
رضي الله عنه - قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا عن وتر، وألا أدع ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر). أخرجه البخاري ومسلم. £- أذكار الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال الله تعالى: (وَمَّنَّتْ


فنوصي بـاقتنائـه وقراءتـه.

- الزهد والرقائق: وهي من أهم الأبواب

التي ينبغني للمسلم أن يطالع فيها. والكتب في هذا الباب كثيرة، والاستكثار منها نافع، ومن أفضلها كتب الإمام ابن القيم رحمه الله وهو أستاذ هذا الشأن، وعالمه الخبير، ومن مؤلفاته „الداء و الدو اءء"، وپ الوابل الصيب من الكلم الطيب"، وكذا كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة المقدسب، رحمـه الله.

- السيرة النبويـة: ونوصبي بكتاب (الرحيت المختوم" للمباركفوري.
- الثقافة الإسلامية العامة: ينبغي أن يشتمل البيت المسلم على مكتـبـة تصوي النافع من الكتب التي تبني هويـة الإسلام وثقافته المستقلة، واعتزازه بدينه وشخصيته في زمن التميع والذوبان، واللغزو الفكري والثقافي، وضياع الـهويـة الإسلاميـة، والكتب هنا لا تُحصبى، لكن نوصي بمؤلفات الأستاذ الدكتور مصنطفى حلمي، رئيس قسم الدارسات الإسلاميـة بكلية دار العلوم مثل "قواعد المنهج السلفي"، وغيرها من مؤلفات العلماء الفضنلاء. كما ينبغني أن نُعنى باقتناء الكتب التي تتناول مسائل الأسرة المسلمة، وتربية الأولاد، ومسئولية الآبـاء ككتب الشيخخ جمال عبدالرحمن. وعلى المسلم أن يـحرص على فعل الـخيرات من بر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران، والصدقة على الفقراء والمراء والمساكين، والأمر بـالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة والـيا إلى الله بـالرفق والحكمد، وززيـارة القبور، واتـباع الجنائز، وتحري الحلال في الكسب والمطعم والملبس، وأن يجتنب أسباب الشر والفتنة؛ فيغضن بصره، ويعتزل قرناء السوء، ويجتنب مو اطن الشبهات. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالـح، إذه قريب مجيب. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبـارك على نـينا محمد وعلى آلـه وصحبه.
واللهه من وراء القصد

في مسجد حيـه يقرأ على الناس، أو يـعقد رب الأسرة في بيته مجلسًا يقرأ على أهلهِ وعيـاله، ويعلمهم دين الله عز وجل فحسن. ونقترح الكتب الآتيـية: - التوحيد والعقيدة: كتاب "التوحيد" من تأليف الشيخ د. صـالـح بن عبد الله الفوزان، حفظه اللله، عضو هيئة كبار العلماء، ويمتاز هذا الكتاب بأسلوبه الميسر والمختصر. - الفقه: كتاب ״ الثلخص الفقهي" لنفس المؤلف، ويمتاز هذا الكتاب بسهولـة أسلوبه وذكره لقول واحد هو الراجح في المسألة عند مؤلفه، وهذا يعفي من يطالعه من تشتت الذهن في المضايق الخلافية، بـخـاف الكتب التي تذكر أقوالا كثيرة في كل مسألة، ولا تناسب المبتدئ، كما يمتاز الكتاب بذكر أدلة المسائل من القرأن والسنة، وذكر بعض الإشـارات التربوية والإيمانية التي تُستخرج من الأحكام، وكذا كتاب „الوجيز" لفضيلة الدكتور: عبد العظيم بدوي. - تفسير القرآن: نقترح تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، رحمه الله. أو (أيسر التفاسير" للشيخ أبي بكر الجزائري - حفظه الله - المدرس بالمسجد النبوي أو كتاب ״زبدة التفسير" ملحمد سليمان الأشقر، رحمه الله. وتمتاز هذه الكُتب بـاختصارها وسهولـة

عبـاراتها، مع ما فيها من الغائدة الكبيرة. فمن ابتغى الزيـادة فليرجع إلى أمهات التفسير كابن كثير وغيره. - الحديث: من أنفع المصنفات وأعظمها بركة المجموع الصالـح النافع المبارك للإمام النووي رحمه اللله، والموسوم "ريـاض الصـالصين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليـه وسلم"، وله شبروح كثيرة تكمل فائدته كثرح العلامة الشيخ محمد بن صـالح بن عثـيمين، رحمه اللـه،

## واحة التوحيد

من هلا رسول الله صلى الله عليـه وسامج عن أبي أيوب الأنصـاري رضني اللـه عنه، أنه حدّثه، أن رسول اللـه صلىى الله عليهه وسلم قال: (من صـام رمضـان ثم أتبعه ستُّا من شو ال، كان كصيـام الدهر). [صصيح مسلم]

هن نور كتابب اللأه الاختتلاف فرقة وشر قـال تعالــي: "وَآَنَا هِذْا صِرْ فَاتَقِعُوْة وَلَا تَنَبِعُوا آلشُبْبَ

 تَنَّقُونَ [ [الأنعام سها

## من ضضاتل الصسابة

عن أبي موسى رضثي اللله عنه، أن النبي صللى الله عليه وسلم دخل حانطا وانمرني بِني باب الحائط، فجاء رجل يستأذن، فقال: nائذن لـه ويشروه بالجنةه فإذا أبو بكر تم جاء أخر يستانذن،

尾

عن الأصمعي قال: لما حضرت جدي علئ بن أصمع الوفاةُ جمع بنيه فقال: يا بنـ عاشروا الناس معاشبرة إن عشتم هنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. وقال بشر بن الحارث: من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف. [ذم الدنيا]


شريعة الإسلام عظيمة وجميلة وكاملة، وعظمتها من عظمة مُنزلها، وجمالها من جمال مبدعها، وكمالها من
كمال مؤسسها جلَ في علاه وتبارك في سماه..لا تكاد تغغادر صغيرة ولا كبيرة من أمر الدنيا والآخرة إلا أحصتها:


 وعلا: "إنَّ



 ,
 وتد صصح في الحديث nالجماعة رحمة والفُرْقة عذاب" [أحمد وحسنه الاالباني]، وكذا في الحديث ".عليكم بالجماعه، فإنما ياكلل الذئب من الغنم القاصية، [أبو داود وصححه الالباني].. وصلاح الحياة ومصالح الناس لا تتم عادة إلا من خلال


 هذا.. وإن الأهداف العليا لأمة الإسلام: ابتداءً من طلب العلم الشرعي النافع، ومرورًا بالدعوة إلى الله، وإدخال الناس في دين الله أفواجُا، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،


ومن هذا البيان والتفصيل قضية محورية في
السياسة الشرعية، تضنط حركة العمل الإسلامي
الهادف لإعلاء كلمة الله في إطار الغاية والوصية
 تنسيق الجهود وترتيب الصفوف، بعد الاستيعاب

الشرعي لضرورة العمل الجماعي المنظم
وإدراك آدابهه وضوابطّه، ولاسيما اننـا
في فترة حرجة قد رمانا القوم جميعهم عن قوس وآحدة، وتآخى الأعداء على حربنا، وكثر أهل الإلحاد والعلمانية عن أنيابهـ، وبيتوا لنا المؤامرامرات بليل، فوجبت الانتفاضة وإعلان حالة الطوارئ في التجُمعات الإسلامية، لمقارعة الباطل، وكشف خلا


وهذا أوان الشروع في المقصود متوكلـين على
الواحد المعبود.. فنقول:
إن جميع الحركات الإسلامية - مع اختلاف مناهجها وأليات أعمالها - يجب أن توقن بأنها مدعوة أمام تكتلات أعدائها إلى ضرورة الالتقاء على القواسم المشتركة، ومن أبرزها: إقامة العدل، العامل، وتحقيق مصالح البـلاد والعباد، وإفساح، الطريق لنشر الفضيلة ودحر الرذيلة، والوقوف صفاّا واحدًا تجاه العدو المشترك الذي يـجتاح أمتنا ليفسد الدين والدنيا، ولا شبء - بعد الإيمان - أوجب من دفعه،

وعالى رأس هؤلاء يأتي العدو الصهيوني.
العمل اللجهامي قِوة وبركة:




القرارات المناسبة، وتفصل في الأمور المتشابهة؛ لكي تمضي القافلة دون تنازع ولا تشتّت لذا فإن من شرع لنا الدين يُوجب على مجرد الثلاثة إذا انطلقوا في طريق سفر أن يوكلوا لاحدهم قيادة مسيرتهم وضبط حركتهم، وهذا ما يطلق عليه



 r- الطاعة والالتزام: إن المسئول أو الأمير
يكون قائًا يحقق الهدف الشرعي من مهمته إلا إذا استمع الناس لرأيه، وأطاعوه في توجيهه، وذلك بعد أن يُعمِل الرأي ويشناور من حوله إذا اقتضى الأمر، فإذا عزم على وجهة أو قرال يجب أن يمضي في اختياره، ويجب عالى أتباءه طاعتة.. قال تعالىى" , وِنْ

فَّوَّ وهناك لطيفة في هذا النص القرآني، فإنه بعد أن ألزمه بمشاورة أصحابه، لم يقل: " فإذا عزمتم "، وإنما أرجع القرار في النهاية للقيادة وحدها " فإذا عزمت " فالأمير هو الذي يختار من بين الآراء ما يراه صائبًا، وهو الذي يقرد ويعزم، وعلى البقية طاعته. r- الاستئذان:
يجب الاستئذان عند الانصراف لمكان ما، أو مباشرة عمل ما يخص شئون الجماعة؛ حتّى يحيط
 ويعين أتباعه على إنجازِ مهامهم.. ومن ثم جاء الأدب

理

£- حرب الشائعات:

عدم التسرع في نقل الاخخبار لحين التثبت، وإذا تثبت فيتأنى في نقل الخبر لاسيما ما يخص الجانب الأمني؛ لأن في ذلك تأثيرًا على قوة الجماعة وثباتها، فلا بد من الرجوع لأولي الآمر في مثل هذه

والتنسيق بين الكيانات المجتهدة لاعلاء كلمة الله.. وإن كان عامة المؤمنين مطالبين بالود والتالف، كها وصفهم الحديث (مثل المؤمنين في توادههموتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) [أخرجه مسلم]... فإن العاملين لدين الله أحق وأولى بهذا المظهر الاجتماعي الرائع؛ لانتهم هم الأسوة الذين يُقتدَى بهم، فلا ينبغي أن يكونوا فتنة لاتباعهم. تلك الومضة الخاطفة عن فضيلة وضرورة العمل الجماعي، لا بد أن يتبعها ومضة أخرى عن الضوابط والآداب لمرعية للاعوات الإسلامية، ومن ثُم نقول وبالله تعاليى التوفيق: كل عبادة في شريعة الإسلام تثبملها سنغ وآداب ترتفع بها إلى مقام الإحسان، عملا بالتوجيه الرباني " ووْ [الزمر: 00].. ومن ذلك: فريضة العمل الجماعي التي أمر بها المُولِي عز وجل في قوله:
 وأدابًا تحكم الععلاقات الداخلية بين أفراد الجماعة، وبينهم وبين المسئولين عن هذا التجمع من أهل العلم

والقيادة من جهة.
ومن جهة أخرى ثمة آداب ينبغي أن تُراعى
في العلاقات الخارجية مع الطوائف الاخخرى وعامة الأمة.. وعلى هذين المحورين نسلط الضوء في هذه العجالة، لكي يرشن العمل الجماعي، ويسدد على بصيرة وهدى من الله العليم الحكيم. العالاقاتاتالداخخلية:
1- الأمير أو المدير: إن العمل الجماعي فيه قوة وبركة؛ حيث تتضافر الجهود للتعاون على أعمال البر والخير، وتحقيق المصالح العليا للـأمة كالدعوة والتبليغ، ورد الشبهات، وإعداد العدة لتحكيم شريعة الرحمن.. وهذا لا يتأتى إلا بمرجعية مسئولة عن هذه المسيرة تصدر

أكابر المفسرين انقسموا فريقين.. كلاهما ضد إلآخر، ولم نسمع أن أحدُا وصم الآخر بجهل، فضلا عن قذفه بضلاله وكفر في هذه المسألة العقدية الخطيرة.. ولا يسمح المقام بسرد الأقوال ناهيك عن تمييز الراجح منها، فليرجع إلى مظانها من كتب التفسير.
فإذا أدركنا هذا الأدب في العلاقات كان ذلك
تمهيدُا إلى:
ץ- التآلف والتوفيق: وهذا ما ينبغني أن تكون عليه كافة فصائل العمل الإسلامي؛ لأنهـه " أمة واحو احدة "، فيجب إشاعة روح التآلف والمودة مع الاختلاف في


 وَالحمُى) [البخاري 000r].. فإذا تحقق ذلكُ نكونِ قد بلغنا المراد في فريضة الوقت وعبادة الساعة، ألا
وهي: ₹- الترتيب والتنسيق:

ألا فليعلم أن القوم قد رمونا عن قوس واحدة، ومع اختلاف مشاربـهم وأهو ائهم بل وعداوتهم فيما بينهم إلا أنهم اجتمعوا وتحالفوا على حرب كل من يسعى لإعلاء كلمة الله ونصنرة الدين، وقد سخروا لذلك جنودهـم وإعلامهمْ، وصدق فيهم تأكيد القرآن
 اللكه..) بيد أنه يو اسينا ويبشرنا وعده عز وجل الذيك

 ...]
وهنا دقت ساعة العمل ويقع السؤال: ماذا نـن فاعلون أمام هذه الهجمـة الشرسة، فهؤلاء القوم هم الذين بتبعون الشهوات، ويريدون للمسلمـين أن



 الأعداء، ونترك لـهم الساحة ونمكنهـم من الانقضاض على مقاليد الأمور، فيعيثون في الأرض فسانـوادُ، ويسقطوا العاملـين للإسلام، وهم لن يقرقوا بـين أحد منهم، تبليغيًا كان أو سلفيًا، جهاديًا كان أو إخوانيًا، فهم أعداء للكل.
فحي هلا بكم نسرع الخطا، ونتسنق أوراقنا، ونرتُبِ بيتنا، ونجتمع على القو اسِم المشتركة بيننا؛

 والحمد لله رب العالمين

إلملمات، وعدم الإرجاف بـها بـين أوساط العامة.. ومن



 0- عدم التعصب:
لا ينبغي أن يتعصب المرء لذات الجماعة وأفرادها، وذات الراية المرفوعة ودلالاتها، ويمجّد شنوصها ومقالاتها، وينتقص من شأن الآخرين.. ولا يرى الحق إلا في ظلال جماعته، ولا يعقد الولاء والبراء إلا على ضوء الانت الانماء لها.. فهذا من أكبر الآفات والسلبيات التي تصيب العمل الجماعي في مقتل، بل لعل المرء إذا انطلق بهذه الروح العصنية، العية وغض الطرف عن الآخرين أو ناصبهم العداء، فقد يصصيبه مثُل هذا الجزاء فعَنْ جُنْدَب بْن عَبْد اللهه



 1- فقه أسباب الخلافف وآذابه: من الضروري لطلاب العلم والدعاة، وأصحاب العمل الإسلامي، إدزال فطرية الخلاف، ووضع اليد على أسبـابه، ومراعاة أدابه... فاختلاف الرأي الـي وتعدد وجهات النظر والاستنباط طبيعة في العقل البشري،


[119
ومسائل الخلاف أكبر بمراحل من مسائل الإجماع، بل لا مقارنـة بينهها، ولا بأس في ذلك شريطة إدراك الأسباب ومراعاة الآداب.. وإن ضيق المقام لا يسمح بتحقيق هذه المسألة الأصولية المهمة، فنحيل على ما كتبه الفضلاء في ذلك، ولعلنا نفرده بتفصيل في مقال قادم بعون اللهه.. إلا أن ذلك من الضروري أن يقودنا إلى: ع- عدم التجهيل والتضليل: لا ينبغي أن يتسرع البعض في وصم الآخرين بالجهل والضلالده، إذا خالفوا ما يراه حقًا وصوابًا، وإنما يـجب تقديم حسن الظن، والاعتبـار بمساحة الخلاف حتى في مسألة يظن أنها أصولية أو عقدية.. فكم من مسألة من هذاً القبيل، ومردَها إلى الاجتهاد.. خذ لذلك مثالاًا: قول الخليل إبراهيم "...هذا ربي.." عند مو اقف رؤية VA-VV-V7 الكوكب والقمر والشمس (راجع الآيات

من سورة الأنعام وتفسيرها) .
وهنا يقع السؤال: هل يقصـ بذلك ظاهر القول
أم هو سبيل لمحاجة القوم؟

## من أخبار الجماعة

## تهنتئة

تتقدم جماعة أنصار السنة المحدية بخالص التهنئة إلى الدكتو / محمود محمود إبراهيم سرحان، رئيس فرع أنصار السنة المحدية بناحية بسيون، غربية؛ بمناسبة حصوله على ذرجة العالمية الدكتوراه في: التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا - فرع جامعة الأزهر، وذلك بمرتبة الشرف الأولى، وكان عنوان الرسالة: „أحكام الكتاب المبين" (مخطوط)، دراسة وتحقيق، للإمام على بن عبد الله بن محمود الشينفكي، من
علماء القرن التاسع الهجري، من أول الكتاب إلى آخر سورة الإسراء. وقد تكونت لجنة المناقشة من
أَدٍ / شكرِي شفيق الأخضر: أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن الأسبق بالكلية، مشرفاً رئيساً.
أَدٍ / محمد عبد الحميد حذيفة: أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية، عضواً داخلياً
أ أد / الرفاعي محمد عبيد: أستاذ ورِئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسـامية بنات بالقاهرة، عضواُ خارجياً أ. د, // مصطلفى محمد عبيد: مدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية، مشرفاً احتياطياً.
 والله ولي التوفيق.
إشـهـهـــــارات

تم بـحد الله تعالى إشهار فرع جماعة أنصار السنة المحمدية بالجندية، مركز



## 59 <br> 

لحفظها، وأوعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وُضح لأجلها . [المثنور للزركثي: 10/17]. فحطموا باجتهادهم قيود الجمود، وأزاحوا أستار التخلف، ولم يبالوا بتحذير الخائفين من خوض غمار الواقع، فأدت جرأتهم إلى استخراج ما في الشرع من خصوبة ومرونة لمعالجة قضايا الناس ومتطلبات العصر، مهتدين في ذلك بما صتح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :إذا حكم الحاكم فاجته ثم أصاب فله أجران، وإذا

حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجره. [متفق عليه]. ولا يفوتنا - في هذا المقام - أن نتبه إلى ما أوضحه الشاطبي من nأن سبب الرخصة المشثقة، والثشقة تختلف بالقوة والضحف، وبحسب الأحوال، وبحسب قوة العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان، وبحسب الأعمال، وإذا كان كذلك: فليس المشقة المعتبرة في التخفيفات ضابطمخصوص، ولا حدّ محدود يطرد في جميع الناس، فإذن: ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قانون أصلي، ولا ضابط مأخوذ باليد، بل هو إضيافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه، على أن المشاقَ تختلف بالنسب
 المبحث الأول: الضرورة والحاجة موضوع الضرورة والحاجة كان محل دراسة مستفيضة قام بها عاماء أصول الفقه، وعلماء مقاصد الشريعة، وعلماء القواعد الفقهية، والفقهاء، ولذلك أمكن الوقوف على كثير من التداخل في المفاهيمورالمصنطلحات، وبشيء من التأمل المتاني نستطيع تجريد المعاني وتحديد الأحكام.
ولهذا نبحث هذا الموضوع في أربعة مطالب:
1- نخصص الأول لتحديد مفهوم الضرورة.
2- ا- والثاني لتحديد مفهوم الحاجة.
3- ونميز نَي الثالث بين الضرورة والحاجة وعموم
البلوى.
4- ونتناول في الرابع فقه الموازنات والترجيح. المطلب الأول: الضرورة الشرعية:
الضرورة في اللغة: اسمم من الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشيء، واضطره: بمعنى ألجاه إليه

 عرفها الجصاص بقوله: „هي خوف الضرر أو الهلاك على النفس، أو بعض الأعضاء، بترك الاكله. [أحكام
(الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصـلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحاباه، ومن اهتدى بهداهم إلـي إلى يوم الدين، أما بعد فقد تكاثرت النوازل والمستجدات بصورة مذهلة، وعمت كل مناحي الحياة: الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، وغيرها، فوجد العلماء أنفسهم في مواجهة تيار جارف لم يألفوه، فمنهم من انحنى أمام العاصفة، فتركها
 الشريعة، وإخضاعها للأمر الواقع، وقليل منهم من تمسك بثوابت الشرع، فبذلوا الجهد في فهم *النص واستنباط الحكم، وما بدّلوا تبديلاً.

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث؛ لالقاء الضوء على صأثر قاعدة: الضّرورات تبيح المحظورات في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة"، وبيان موقف العلماء إزاء هذه القاعدة، وما يدور في فلكها من قواعد فرعية وأحكام

شرعية، وضوابط تطبيقها بعد أن صار الأمر فرطا.

## تمهيد:

ترتبط قاعدة الضرورة الشرعية بالاجتهاد الفقهي ارتباطا وثيقًا؛ فإذا خرجت الأمور عن مسارها المعتاد، واستحال معها، أو عسر تطبيق النص المتضمن لحكم شرعي، فإن الشرع يجعل للمكاف مخرجًا، ويُشُعره بانـه - وهو يخالف الأحكام الشرعية - لا يزال في رحاب رحمة الله الواسعة، يستوي في ذلك أحكام العقيدة




 من التكاليف ما لـه به وُسْع وطاقة، حتَى إذا عرضّ لـه له ضرورة أو حاجة يستحيل معها أو يشق تنفيذ الأمر واجتناب النهي، فإنه يفعل ما يتيسر له وقلبه مطمئن إلى أنه لم يخرج عن دائرة المشروعية. وقد بذل العلماء جهدُا مشكورًا في تتبع الوقائع التي يمكن إدراجها تحت أبواب الضروروات والحاجات والمشقات، ووضنعوا لها قواعد وضوابط، , فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة، هو أدعى

## 

حياته، ولم يكن لهه مال يكفي لدفع أجورها، جاز لـه أن يقترض بـالربا لإنقاذ حياته، لكنه إذا وجد سبيلا إلى الـى القرض الحسن لا يـحل له الاقتراض الراء الـوبي. §- أن يتقيد زمن الإباحـة بيقاء الضبرورة، فما الرا جاز لعذر بطل بزوالهه، وإذا زال المانع عاد الممنوع. 0- أن تكون الضرورة حقيقية حالة، وليست متوهمهة أو متوقعة، فما يدعيه كثيرون - في هذه الأيام - من ضرورة التختم بالذهب، أو ضرورة التعامل الربوي، أو الضرورة الاقتصادية التي تسمح بيعع الخمور، وهتح الملاههي للسياح، ونـحو ذلك، كل هذا لا يُعِّ من

الضرورات الحقيقية، ولا يُبَاح من أجله الحرام. أما الضروريات: فإنها المصالح التي تتضنمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال والنسل، وهي التي وصفها الشاطبي بقوله: بحيث إذا فُقدت لم تجر مصالـح الدنيا علىى استقامة، بل على فساد وتهارج، وُفوت حياة ونِ وني الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بـالخسران المبـين،. [المو افقات:
[1^7/Y^
1-1 وأهم هذه المقاصد: حغظ الدين، بإقامة أركانه المجمْع عليها، وترك المحرمات المتفق على حرمتها،

والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة Yا Y- وقد عُنيت الشريعة بحفظ الأنفس المعصومة بالإسلام أو بالعهد، وذلك بتحريم الاعتداء عليها، وضمان ما أتلف منها على سبيل الخطأ، وتجنِب كل ما ما من شأنه إيقاع الضرورة على الغير، ورد العدوان بما يناسب من وسائل الدفاع عن النفس. r- أما حفظ العقل؛ فلأنه مناط التكاليف، ويحرم كل ما من شأنه إدخال الخلا علـليه، كالئه الخمور والمخدرات، وكالتفكير الفاسد الذي تروّجه المذاهب الـهدامة، والنِّلِ الباطلا، وحملات التبشير، والدعوة إلى العولمة \&- وحفظ النسل يتضنمن المحافظة على الفروج

والأعراض، وصحة الأنساب.
0- وحفظ المال مقصد يحتاج إلى وتفة متانية، فالمسلم مكلف شرعُا بالسعي لكسب المال الصلال من طرقه المشروعة، وإنفاقه على نفسا واريه وأهله دون سرف ألما تقتير، وأداء حقه الشرعي في مصارفه المعروفه، ولايحل

وفسرها الزرقاني بقوله: شههي خوف الهلهاك على
 وعند السيوطي: „الضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرامه. [الأشباه والنظائر صالـا
وعرفها ابن تيمية بقوله: מالضرورة: التي يحصل بعدمها حصول موت، أو مرض، أو العجز عن الواجبات،.

وهذه المعاني التي قدمها العلماء - من مختلف المذاهب - تلتقي عند قول إمام الحرمـين: (... وقد تبيح الضرورة الشيء، ولكن لا تثبت حكمًا كليًا في الجنس، بل يُعتبر تحققها في كل شخلص، كأكل الميتة وطعام

الغير،. [البرهان: صنج؟؟]
 الإقدام على الممنوع شرعًا، وسقط عنه الإثم في حق الله تعالى؛ رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة. [قاعدة المشقة تجلب


 تُسقط حقوق الآخرين، ولا تجعل المضنطر في حِلْ منها رفعًا للحرج عن أصحاب هذه الحقوق، ولهذا قرر جمهور الفقهاء تضنمين المضنطر قيمة ما أتلف. وقد وضع العلماء ضوابط ينبغي تحقيقها ليصح العمل بقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، نلخصها بإيجاز فيما يلي: 1- أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل الإقدام عليه أنقص من ضرر حالة الضرورة، فإذا جاز أكل الميتة عند المخمصنة، فإنه لا يـجوز لمن أكره على القتل
 مهجة المكره، أو تزَيد عليها، فالضرر الأشد يُزَال بـالضرِ الأخف، وإذا تعارضت مفسدتان نُوعي أعظمهـما بـارتكاب

اخخفهما، ويُتحمل الضرر الخاص لدفع الضار الضر العام. r- أن يكون مقدار ما يُبَاح أو يرخِص فيـه مقيدُا بالقيد الذي يدفع الضرورة، فالطبيب لا ينظر من العورة إلا بقدر ضرورة العلاج، وعلى هذا جاءت قاعدة أن ما أُبيح للضبرورة يُقدَر بقدرها الا r- ألا توجد للمضطر وسيلة مشروعة يدفع بها ضرورته، فمن اضطر لإجراء جراحة تتوقف عليها

السلطان للناس قبل قبضها، قال النووي: „هذا القدر من المخالفة للقاعدة احتُملَ للمصلحة والرفق بالجند لمسيس الحاجة،). وفي مجموع الفتاوى: "إنا قيل: إن ابن عقيل جوّز إجارة الأرض والشجر جميعًا لأجل الحاجة، وأنه سلك مسلك مالك، لكن مالك اعتبر القلة في الشجر وابن عقيل عمم، فإن الحاجة داعية إلى إجارة الأرض اليضار اليضاء التي فيها شجر، وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو متعسر؛ لما فيه من الضرر، فجوّز دخولها في الإجارة، كما جوّز الشافعي دخول الأرض مع الشجر تبعُا في بـاب المساقاةه،.
وهذه حاجة هقهية؛ لأنها تثبت حكمًا فقط في محل الاحتياج، وهي شخصية بمعنى أنها لا تجوز لغير المحتاج، ولا تتجاوز محلها، وهذا ما يفرّق الحاجة الفقهية عن الحاجة الأصولية التي تثبت حكمًا مستمرًا، ولا يطلب تحقيقها في أحاد أفرادها، هذا هو الفرق بـين الحاجة الأصولية العأمة التي تثبت بها الأحكام بالنص، أو الاستحسان والاستصلاح، وبين الحاجة الفقهية الخاصة التي تعد توسعُا في معنى الضرورة فتقدر بقدرها، وحيث إن الحاجة الفقهية ملحقة بالضرورة، فقد يختلف في بعض الفروع، هل تشترط فيها الضرورة القصوى أو الحاجة؛ وهذا يتغير بتغير الزمان والمكان والأعراف.
والحاجة - أصولية كانت أو فقهية - بُنيت على التيسير الذي دلت عليهِ مشروِعيةَ الرُخَصن، من نـحو

 ضَهـِيفًا ، [النساء:YA]، وفي الحديث: „مـا خُير رسول اللهـ صلى الله عليه وسلم بـين أمرين إلا اختار أيسرهما، مـا لم يكن إثمًا،. [متفق عليه]. ومن أجل بناء الأحكام التيسيرية على الصاجة، لا بد من تحقق بعض الشروط. 1- أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي العام بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة.
غر أن ت أن تكون الحاجة متعينة، ولا يوجد سبيل آخر من الطرق المشروعة - عادة - يوصل إلى الغرض المقصود سواها ا
r- أن يعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي ني موضع معتاد لا صلة له بالظروف الخاصة به؛ لأن التشريع يتصف بصغة العموم والتجريد.
§- واشترط بعض العلماء للتمسك بالمصالح الصاجية أن يشهد لها أصلٌ بالاعتبار، فلا يـجوز للمجته إذا ما لاحت لـه مصلحة حاجية أن يعتبرها،

كلمّلم أن يأكل مال غيره، من المسلمين أو غير المسلمين، إلا إذًا كان بوجه مشروع ورضا من صنا صناحبه. المطلب الثاني: الحاجة المنزلـة منزلـة الضرورة
الحاجة في اللغة:

الافتقار إلى الشيء، وتطلق - كذلك - على ما يفتقر


[غافر: • •^]، أَئي: مأربة - يعني الأسفار.

يصعب ضبط معنى الحاجة؛ لأنها لفظة مبهمة لا يضنط فيها قول، ويمكن النظر إليها من ناحيتـين: الحاجة الأصولية، والحاجة الفقهية. أولا: الحاجة الأصولية (العامة):
جاء حديث الأصوليين عن الحاجة العامة ضنمن
كلامهم عن الوصف المناسب الحاجي، أو المصلحة الحاجية، ففي أثناء كلامه عن الكليات الخمس، تطرق إمام الحرمين إلى تعريف الوصف المناسب الحاجي، فقال: „ إنه ما يتعلق بالصاجة العامة، ولا ينتهي إلى الضرورة".
وقال الشاطبي: „وأما الحاجيات، فمعناها أنه مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، وإذا لم تراعَ دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصلحة العامةx.
وقد ورد عن الشارع ما يفيد الترخيص للحاجة العامة، كششروعية الإجارة، والاستصناع، والسلم،

وبالجملة: فإن كليـات العقود لا تخرج عن الحاجيات. ثـانيًا: الحاجة الفقهية (الخاصنة):
من المعروف أن كثيرًا من العلماء جمع بـين الفقه
وأصوله في البحث، والدرس والتأليف، ومنهـم من اشتغل بجمع القواعد الفقهية، وصياغتها، وشرحها، وقد نقل هؤلاء „الحاجة العامة)، من مجالها الأصولي
 "الحاجة تُنَّلْ منزلـة الضرورة، عامة كانت أو خاصـة)، وضربوا لها من الأمثلة: تضبيب الإناء بـالفضة، يجوز للحاجه، ولا يُعتبر العجز عن غير الفضنة. والأكل من الغنيمة في دار الحرب، يجوز للحاجة، ولا يُشترط للاكّكل أن يكون معه غيره. ولبس الحرير لمن به وار واجة إليه، كالجرب والحكة والقمل، ولا يشترط وجود منا ما يغني عنه من دواء ونـحوه.
ومن أصول مالك أنه يراعي الحاجيات - كما يراعي
الضروريات -، فأجاز الرد على الدرهم مع كونه يجعل "مد عجوةه من الربا، وأجاز تأخير النقد في الكراء المضنون، وأجاز الشافعي بيع الأرزاق التي يُـْرِجها
من موماني العلىموم - في اللغة -: الشمول. والبلوى: اسم بمعنى الاختبار والامتحان، فعموم البلوى في اللغة: كثرة وقوع الشيء أما في الاصنطلاح: فلم يحدد الأصوليون أو الفقهاء المعنى الدقيق لعموم البلوى، ولكن يفهم من عباراتها الاتهم ومن الأمثلة التي ذكروها وما أوردوه من أحكام أن عموم البلوى يقصد بـه: الحالة الحادثة التي تشمل كثيرًا من الناس، ويتعذر الاحتراز عنها، وعبَر عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة، وبعضهم بـالضرورة الماسة، أو حاجة الناس، وقال بعضهم: هو مـا تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال. والأصل الذي بُنيت عليه أحكام عموم البلوى: هو
 و"إذا ضـاق الأمر اتسع،، ولهذا جاءت أمثلة الرخص التي شرعت بسبب العسر وعموم البلوى شاملة لأمور كانت شائعة، ولا يسهل التحرز عنها، من نـو: جوا جواز الصنلاة مع النجاسة المعفو عنها، كدم القروح والدمامل والبراغيث، وطين الشارع وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف، وأثر نجاسة عسر زوالـه، والدم على ثيـاب القصاب، وما يقع على جسد المرضع أو ثيابها من نجاسة الرضيع، وأكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله إذا احتاج. فمن نصوص الفقهاء في ذلك عند الحنفية: كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف، إلا ما لا يمكن التحرز عنه؛ دفعًا للحرج.
وعند المالكية: المتعذر يسقط اعتباره، والمككن يستصحب فيه التكليف. وفي الفقة الشافعي: يباح النظر للخطبة، والتعليم، والإشهاد، والمعاملة، والمعالجة،، ونـو ذلك من الأحكام المبنية على عموم البلوى. ويقول ابن تيمية: كل ما لا يمكن الاحتراز منه معفوٌ

عنه.
وجملة القول في ذلك: "إن سبب المشقة يكون داخلاً في العسر وعموم البلوى، إذا تحققت فيه الأمور الآتية: 1- أن يكون سبب المشقة مما يعسر التخلص منه. 2- أن يكون هذا السبب مما لا بد للفرد من أن يتعرض لـه.
3- أن بِكون هذا السبب عامُا، إما عمومًا نوعيًا بأن يكون شاملا لـلأفراد، وإما عمومُا للتعرض الشـا الشيء وإن كان من فرد واحد (ألا يترتب على اعتبار عموم البلوى مخالفة نص صريح، يقول ابن نـجيم: لا اعتبار عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص،، كما في بول الآلدمي، فإن
البلوى فيـه أعم.

ويبني عليها الأحكام، ما لم يجد لها شاهدُا من جنسها؛ إذ لو لم يعتبر هذا القيد لترتب على ذلك مغاسد كثيرة؛ لأن الاستناد إلى مجرد الحاجة - من دون أصل شرعي يشهد لاعتبارها - يُعدَ رأياً مجردًا ووضنعا الشرع بالرأي، كما أنه يؤدي إلى استواء العالم والأمي؛ لأن كل واحد يعرف مصلحة نفسه، ولما كانت هناك الـا حاجة لإرسال الرسل".
المطلب الثالث: التمييز بين الضرورة والحاجة وعموم البلوى
ذكرنا فيما سبق أن بعض اللغوـيـين، وبعض علماء الأصول والفقه والقواعد يستعملون لفظ الحاجة في في مكان الضرورة، والعكس، ولذا يحسن بيان الضروق الفنية الدقيقة بينهما. أولاُ: يظهر الضرق الأول بـين الضرورة وبـين الـاجـة
 الضرورة تمثل المرتبة القصوى من الشدة والضيق، ولهذا فإنها تبيح المحرم، بينما تكون الحون الحـية مرتبة وسطى، تؤدي إلى الوقوع في حرج وضيق لا يصلان إلى درجة الهلاك وما يلحق بـهـ الـي وبعبارة أخرى: الضرورة هي الحاجـا الملجئة لمباشرة الممنوع شرعًا، وأما الحاجة - وإن كانت حالة جهد ومشقة - فهي دون الضرورة، ولا يتأتى معها الهلاك.
ثانيًا: ويظهر الفرق بـين الضرورة وبين الصاجة - كذلك - في دليل مشروعية كل منهها؛ فالنصوص المتعلقة بتشريع الضصرورة نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة في رفع الحرج والمشقة، بينما يكون دليل مشروعية الحاجة - غالبًا - ("عموم ضنيف يخصصن أو قياسًا لا يطرد في محل الصاجة، أو قاعدة يُستثنـى منها ثالثًا: الضرورة تبيح المخظور وتُسقط الواجب، ولذا فإنها تكون مؤقتة، وتقدر بقدرها، وتزّول بزوال سبيها، أما الحاجة فإنها لا تبيح المحرم لذاته، وإنما تبيح المحرم لعارض خارجي عند انتفاء علة تـريمه،
 منزلة الضرورة، وعامة كانت أو خاصرة، تسوي بين الضرورة والحاجة في إباحة المحرم، فالصحيح أن الحاجة لا تبيح المحرم لذاته، ولا تسقط الواجب، وإنما تبيح ما حرم لسبب أو علة عند انتفاء هذا السبب أو تلك العلة.
وإذا كانت الضرورة تبيح المحظور بصورة مؤقتة، وتقدر بقدرها، وتنتهي بزوال أسبابها، وتتقيد بشخص المضنطر، فإن الحاجة تبيح المحظور لعارض بصورة دائمة؛ لأنها لا تصادم نصُا، ولكنها تخالف القا لقواعد والقياسات، فهي تثبت بصورة دائمة ليستفيد منها

وللحديث بقـة ان شاء الـله.

## 

وإنما يتعاقدان على المشاركة؛ مع بيان نوع الشركة،
 كما رأينا في أعمال المِصـارف الإسنامية. ومعنى هذا أيضا أن الأمر كان واضا اضـا ألما أمام فقهائنا ومشايخنا، وعلمائنا، ومجامعنا ومؤتانـا وراتنا، فلم يـلطوا بـين الاستثمار والقرض والوديعة؛؛ لأن الاستثمار ليس عقدًا، وإنما بيَنوا ما يتا يتصل بكا بكل عقد، وما يـيوز، وما يحل وما يحرم في ضوء الأدلة الشرعية
فجئت أنت لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي، وجعلت الاستثمار كله شيئًا واحدًا في مقابل القرض والدًّيْن والوديعة، ثم عدت هنا فِععلته أنوِاعًا، والأنواع التي ذكرتها وغيرها ليست حلالا إلا بشروطهٍ وضوابطها الشرعيه، فجعلت الاستثمار كله حـلالا، وعلى مسئوليتك!
ونعود إلى ما ذكرت هِّقول:
لم تذكر لنا مرجعًا واحدًا يبـين أن البنوك في جميع بقاع الأرض هدفها الاستثمار الحلال، ولو رجعت إلى أي كتاب يدرسه طلاب كلية التجارة في

مادة البنوك لعرفت غير ما ذكرت. وفي تعريف البنك - من قبل رأينا كما نقلنا من الكتب المتخصصصن أن وظيفته أساسًا أن يقترضن ليُقرِض، وفي مقال سابق بينا حكم ودائع البنوك وششهادات الاستثمار في الغقه الإسلامي، وتحدثت عن طنيعة عمل البنوك، ومما نقلته عن الأقوال يتبين أنـه لا خـلاف الو بـين الاقتصناديـين في أن الوظيفة الرئيسة للبنون هي: التجارة في القروض والديون، فالبنوك - كها قالوا الوا مؤسسات للوساطة المالية، لا تتدخل بطريقة مباشرة في العملية الإنتاجية، وإنما تتوسط بـين المقرضين والمقترضـين، ثم إنها تُقرض أكثر مما تقترض نتيجة بلا يُعرف بخلق النقود، وبيتت المراد منـه، مما يثبت أن الربا الذي يـحصل عليه البنك يزيد عن ربا الجاهـلية بكثير، وأنه كذلك أسوأ هن ربا الجاهلية. ولم أكتف بأقوال أساتذة الاقتصاد ورجالـ المتخصصين، وإنما لجأت إلى عرض نماذج تطريقية من الواقع العملي، فنظرنا في المركز المالي الإجمالي للبنوك التجارية في إحدى السنوات، وتبـين من وجوه المـي



اللحمد للهه وحده والصـلاة والسلام على
..
كنا قد بدأنا في مناقشـة بعض الشبهات اللشي ذكرها بعض المفتين السابقين في تحليل الفوائد البنكيـة، ونكمل مـا بدأناه من قبل

فالقول وبـاللهه تعالـى التوفيق:
قال الكاتب: „أما القسم الثـاني" من أعمـال الثنوك والمصارف، فيتمثل في الاستثممار، أي: في البحث عن الوسائل التي تؤدي إلى تنمية الأهو ال وزيـادتهها، عن طريق الريح الذي أحله .
والاستتُّمار بهذا المعنى يُعد من صنميم الالههالف والمقاصد التي أُنشئت من أجلها الابنوك التجارية والاستثتمارية في جميع .
ونكر من أهمها: المشاركة، والمرابحة،
.ation
قِّنِ أْكُلِ البنوك في جميع بقاع الأرضن

اكالهِا دخلت في الإسلام دون أن يدري أحد؟! ألع اليهود الذين أنشأوا هذه الينوك أنهم ملتزهون بالاسـلام، وأعلنوا تبرؤهم مما قاله الله عز وجل فيهم:


من أين عمرف الكاتب هلانه المعلوماتع الم
وهن أين جاء بهلاًا القول العجيبي81
في تتعريف الاستثمار بيّنا - فيما سبق - الصوا الصواب من الخطار، وهنا يقال: الاستثمار وأنواعه؛ إذا وليس
 وأخاره وشروطه وهكذا، كالقرض والدَّيْن والوديعية، وإنما هو أنواع، يُنظر إلى كلى نوع على ولى حدة، كالأنواع التي ذكرتها أنت، ثم نرجع إلى كتب الفقه المعتمدة لبرى ها يتصـل بالعقد وأدلته. ومعنى هذا أنه: لا يـجوز أن يتعاقد المتعاقدان عا عقى الاستثمار، فلا يوجد أصلا عقد استثمار،

## 


خـلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول، وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ويجوز لمجلس إلارة البنك مذ هذه المدة عند الاقتضناء
ب- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وعتا

ج- قبول الأسهم التي يتكون منها راس مال الونا 9) بصذة ضنمان القرض، أو التعامل في هذه الالسهـ امتلاكها - ما لم تكن هذه الأسهم قد آلت ملكيتها الكهي
 بيع هذه الأسهم خلال سنة من تاريخ أيلولة الانانية. د- امتلاك أسهم الشركات بما تزيد قيهتّه على الـى
 القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها غ واحتـياطياته.
ويجوز لوزير المالية والاقتحا
زيادة الحد المذكور عند الاقتضاء- الهـ
أرأيت أيها الكاتب ألـ
في معاملات لا تعرفهاء وألك وتغت الن
في أخطاء جسيمة تستلزم
والاستغغفار؟
وبعد هذا نريد أن نقف عند المضاربـ؛ هـب
أطال في الحديث عنها.
قال الكاتب: المضاربة: ومعناها بإيجاز الن إنسان يملك المال ولا يحسن العمل مبلغا من الـالمالم

 أقل.
والمضاربة من المعاملات التي أجازتها شا
 فأقرها، ووضنع لها الشروط والضنوابط التي

 المال، وليس عندهم الخبرة أو الوقت، أو القدرة الما
 على تنميتاه.
فأجازت شريعة الإسلام هذا اللون من التعامل
 وأصحاب العمل.

|  | إلتوحيه | شوال |
| :---: | :---: | :---: |

والسخدات، ومعلوم أن السغدات قروض ربوية، أي أن الاستخدامات أساسُا في الاقتراض بفائدة. كها عرضنا تفاصيل ميزانية منشورة لأحد البنوك، وتبـين من المركز المالي للبنك أن الاستثمار في الأسهم والسندات نصف في المائة فقط (0, ب٪ على حـين وجدنا نسبة القروض إلى إجمالي الودائع
 وزيـادة (ఇ (₹))، ولا يدرك هذا إلا من عرف مسألة خلق النقود، ورأينا أن نسبة الفوائد المدفوعة للمقترضين إلى الغوائد المحصلة (00\%) أي أن البنك - نتيجة وساطته الربوية - أخذ (६ๆ٪) من مجموع الفوائد، وهذا - وكما يبدو من الميزانية - يمثل (الی، ای٪٪) من جملة الإيرادات.

## أهذأ الاعستثمار حالال18

 نجده في البنوك غير الإسالامية، فهي لا تتعامل بمثل هذه العقود، ولا يســح لها القانون بان تشتري وتبيع، وتتحمل مخاطر التجارة الحلال، والمشاركة الحلال، والمضناربيا الحلال. وما ذكرتـه هن هساهمة البنوك في شركة السويس لـلأسمنت ليس بدليل، فقد ذكرنا أن البنوك تستثمر في الأسهم والسندات، وأن أحد البنوك لم تزد استثمـاراته هذه على نصغ في المائة، وان مجموع استثمارات بنوك مصر في الأسهم والسندات في إحدى السنوات (arvV٪)، فما ذكرته أنت يدخل تحت هذه النسبة، ولا يغيّر من طبيعة عمل البنوك. واقرأ هذا النصٍ القانوني الذي يحكم أعمال البنوك، لترى - يقينا خطا ما ذهبت أنت إليه، وصحة ما قلنا لك، وهو نصر المادة هو هن قن قانون البنوك والائتمان الصادر بـالقرار الجمهوري رقم rاه السنة ا90V
 مادة هr: يحظر على البنك التجـاري أن يباشبر العمليات الآتية: أ- التعامل في المنقول، أو الـعقار، بـالشبراء أو البيع أو المقايضنة، فيما عدا: ا- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيـه.
r- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك؛ وفاءُ لدَّين لـه قبَلِ الغير، على أن يقوم البنك بِّصفيته

1- أن الفائدة مركبة؛ أى أنها من الربا أضعافًا
هضاعغة.
Y- بيحق للبنك زيـادة معدل هذه الفائدة دون شرط
رضا المقترض.
r- للبنك الحق في عمولة شـهرية بنسبة مئوية تُحتسب على أعلى رصيد مدين، أي على القرض والفوائد المركبة، وهذا بـالطبع إضـافة إلى الفوائد التي فرضها البنك
ع- البنك - بعد أخذ الضنمانات الكافية قبل الموافقة على الإقراض - أعطى نفسه بعد هذا الخت في أن يـحتجز ما تصـل إليه يده من أموال للمقترض عن طريق المقترض نفسه، أو عن طريق غيره؛ تأمينا لما سيستحق. 0- البنك أعطى نفسه أيضنا الحق في أن يطلب سداد مبلغ القرض قبل حلول أجله، مع الفوائد والملحقات.
Y- إذا اعتبر البثك أن المبلغ واجب الأداء قبل
حلول الأجل، ولم يقم المقترض بـالسداد في الحال، تسجل عليه فائدة أخرى.
هذا ما نلحظه إذا نظرنا ني صنورة العقد، وما كان أهل الجاهلية يستطيعون أن يضنعوا مثل هذه الشروط، أو على الأقل بعض هذه الشروط، وهذا يؤكد ما انتهينا إليه من أن فوائد الينوك أسوأ من ربا الجاهلية.
ويبقى هنا سؤال مهه جذلا، وهو من الذي يتحمل آثام هذا القرض الربوي؟ لا شك أن البنك يتحمل أوزار هذا القرض. ولكن: هل البنك وحده يتحمل هذه الأوزار؟ الـن لو كانت أموال هذه القروض أموال البنك وحده، لقلنا: نعم، هو وحده يتحمل الأوزار. ولكن من الدراسة لطبيعة عمل البنوك، ومن عرض ميزانية أحد البنوك ظهر أن البنك يقرض كل الودائع التي يأخذها من المودعين بغائدة أعلى من الفائدة
 نسنتها 00 \% من الفوائد التي حصلها معنى هذا أن المقترض هنا إنما يقترض أموال المودعين حقيقة، ولكن بواسطة البنك. البنك في العقد سالف الذكر لم يشر لسبـ القرض، ولا أنه لعمل مشروع أو غنير مشروع، وهكذا كل البنوك، وهذا زعيمها في مصر الذر الذي يصر شهادات الاستثمار، فهل ترى أن هذا استثمار حـلال، وأن الفوائد حلال؟!
وللحديث بقيـة، والحمد لله رب العالمين.

وهن أهم الشروط التي وضعها الفقهاء لصحة المصاربة: أن يكون الربح بـين صاحب المال وصاحب
 إو الربع، وِبناء علِى ذلك، فإنه إذا حدد أحدهما لنفسه

هعدما مبلغا معينا كربح، فسطت المضاربـة،. اهـ. قلت: لم يضع الفقهاء هذا الشرط، وإنما هو ثابت بالشiة المطهرة، والإجماع، وأقوال الصحابة الكرام، הـ مـخالف في هذا أحد أبدًا مدة أربعة عشبر قرنـا من الزالمان، وقد بينت هذا بـالتفصيل في ردّي على بعض الكثّابت ونشر الرد في عدد من الصحف والمجلات الاستامية.
وهنا أبـين أن القانون هو الذي ينظّم عمل البنوك، وهو مُلزم للبنك، ومن يتعامل معه، وإذا لجأ أخدهم إلى القضاء في مصر فإنه يُحكم بـه ولا يملك مخالفته، هألا القانون حدّد هذا العقد بأنه قرض، فإن كان في الهساب الجاري فهو قرض بدون فائدة، وإن كان ودليعل لأحل فهو قرض بفائدة سنوية حددها القانون اكفنسا أيضنا وطبيعd عقد القرض من حيث: إنه عقد ناقل
 بتفق فيه القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي، فالآثار أكترتـة على عقد القرض لا تخختلف، والفرق الوحيد هو أن القانون يجيز الزيادة بنسبة معينة على القرض، والافقه الإسلامي يعتبر هذه الزيادة من الربا المحرم باكنتاب والسنة والإجماع.
وهذا أمر معلوم من الدين بـالضرورة، من أنكره وجـ أن يُستتاب، والقول بأن الزيـادة ربح مضاربـة لا فو اليد قرض مخالفة للقانون الوضني الـاكم الذي نظ العلاقة، وعدم فهم لشريعة اللهه - عز وجل - فهو

بكل المقايس كالام خاطئ لا يُلتفت إليه. السألة التي نريد أن نبحثها: لو أن القانون الوضنعي الحاكم عدّل وغيرٍ هذه العلاقة، ونصر على انخها مضباربة شرعية بنسبة شائعة لكل من الطرفين، ووخنع لها من الشروط القانونية ما يتفق تمامًا مع الخنو ابط الشرعية ما عدا نقطة واحدة فقط، وهي عمل الڭحارب، أفيصبع العقد حلالا في ظل عمل البنوك

غير الاسبلامية حاليًا؟ وتصبح كلها إسلاميةه؟ قَبل أن نقول: إن أعمال البنوك في كل بقِاع الأرض حـال لا بد أن ننظر إلى هذا الموضوع. فمثّلا كل ما هو الا حرام خاشر للفساد والفحشاء في جميع بقاع الأرض هند اما يحتاج إلى تمويل فمصـره هذه البنوك، أفيجوز

ان يكون هذا من عمل المضارب؟
وعند النظر في عقد من عقود البنك الأهلي المصري الذي يصدر شهادات الاستثمار نجد أن هذا العقد لا يصنح أن يُوصف بأنه عقد مضّاربـة؛ وذلك لما يلي:

1- بر الوالدة: عَنْ أَبِي سَالِم الْبَنْثَانِيً، أَنْ رَسُولَ اللَهِ عَلَيْهِ السُّلاَمُ قَالَ: "إِنُّ امْرَأَةٍ مِنْ عَكِّ ظَعَنُوا فِي يَوْم شَدِيد الْحَرِ وَمْعَهَا "ابْنُهُا، وَأُمٌ لَهَا، فَانْطَلِّتُ إلَى ابْنِهَا فَأَعْطَتْهُ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهَا، وَجَعَلَتْ أُمُهَا عَلَى فَخْذَيْهَا بَيْنَهَا وَبَبْنَ الأَرْضِ فَغُفِرَ لَهَا" [الجامِع لابن وهب، ت مصطفى أبو


الخير صسז1].
وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبٌاسٍ
 خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِنَني، وَخْطَكْهَا غَيْري، فَأَحَبُتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا
 قَالَ: لاَ، قَالَ: تُبْ إِلَى اللَّهُ عَزْ وَجَلُ، وَتَقَرُبْ إلَيْهِ مَا اسْنَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ الْنَ عَبْاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهَ فَقَالَ: إِنِّي

 انظر صحيح الأدب المفرد ص: 10] فانظر أيها الشاب والشابة إلى منزلـة بر الأم، وأثره في محو عظائم الذنوب. r- الخوف من الله:
عن حذيفة رضبي الله عنه قال سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُول: (إلنٍ


أَتْجَوْزُ فِي السَكُة وُالنُقْد، وَأُنظطرُ المُعْسر، فَغَفَرْ اللهُ لَهُه،، قَالَ أَبُو مَسْعُود: أَنَا قَْْ سَمعْتُ هَذَا



بغير هذا اللفظ في الصحيحـين]. فالعفو عن عباد الله أحرى أن يستجلب عفو الله ومغغرته. r- الاستغفار: قال تعالى: nوَظَنُّ داوُدُ أَنْما فَتَنْاهُ فَاسْتَفْفَرَ رَبُهُ وَخَرْ راكِعاً وَأَنابَ (Y (Y) فَغَفَرْنا
 . YO ، Y\&

وقال الله تعالى في الحديث القدسي: "ـيا عبادي إنكم تخطئون بـالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا؛ فاستغفروني أغفر لكم". [مسلم عن أبي ذر رضي الله عذه]. وقال جل شأنه: (اسْتَغْفِرُوا رَبُكُمْ إِنُهُ كَانَ غَفُارُاه [نوح: -1 ६- الصدقة بعد الذنب: عَن النُبيٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَدَقَةُ السِّرٍ تُطْفِئُ غَضَبَ الرُبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالى". [البيهقي في شعب الإيمان •^^ثر]. فإذا لم يغضب الله على العبد رحمه،

وغفر لـه، وأدخله الجنة.
ه- الدعاء بظهر الغيب:
وَعَنْ أُمٌ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: كَانَ أَبُو الدُرْدَاءِ رضبي اللهه عنه إذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَةِ اللنّلِّلِ يَعْعُو
 فَقَّلْتُ لَهُ: لَوْ أَنْ هَذَا الدُعَاءَ لِنَفْسَك فَقَالَ: (nإِنَ
 تُؤْمُن عَلى دُعَائه تَقول: آمِينَ، وَلك بمثِل ذلكَ


رَجُلاً خَضَرْهُ المَوْتُ، فَلَمًا يَئسَ منَ الحَنَاة أَوْضَى أَهْلَهُ: إذَا أَنَا مُتُّ فَاجْمَعُوا لِي خَطَبًا كَثِيرًا، وَأَوْفِدُوا فِيهِ نَارُا، حَتُّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمْي وَخَلْصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتُحشَتْ، فَخُذْوهَا فَاطْحَنُوهَا، ثُمُّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوهُ فِي
 ذَلكَّ قَالَ: مِنْ خَشْيْتِكَ، فَغَفَرْ اللُّهُ لَلَهُ،. قَالَ عُقْبَةُ

[صحيح البخاري عor٪].

ومعنى امتحشت: أي أكلت الذار اللحم
حتى وصلت إلى العظام، وكان هذا الرجل ينبش القبور ويسرق ما فيها، ثم إن الله غفر

له بشدة خوفه منه.
r- التجاوز عن المعسرين: عَنْ حُنْبْفَةِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيً
 لَهُ: مَا عَمْلْتَ فَإِمُا ذَكرُ أَوْ ذُكُرَ، قَالَ: إِنٍّي كُنْتُ


V- إماطة الأذى عن طريق المسلمـين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ رَسُولِ اللُّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِبي بِطْرِيق، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطُرِيق،
 البخاري ז// اro]
-1- الرحمة بخلق الله:
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضبي الله عنـه، قَالَ: قَالَ النُّبيُ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَمَا كَلْبٌ
 مِنْ بَغَايًا بَنِي إسْرَائِيلَ، فَنْزَعَتْ مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ
 والركية هي البئر، والموق نوع من الخفاف، جمع خُذ، فانظر إلى الرحمة بهذا الكلب كيف -كانت سيبًا في مغفرة زنا الزانية

وهذا من الفقه، ومعرفة كيف يحصِّل العبد رضا ربه ومغفرته، فمن يرد الله بـه خيرًا يفقهه في الدين.
Y- التوبـة:

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُذْرِيً رَضِيَ اللَّهُ عَنْ،
 بَنِي إسْرَائِيلَ رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةُ وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا،
 منْ تَوْبَهِ قَالَ: لاَ، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْنَألُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: ائْت قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَنَاءُ بِصَذْرِه نَحْوَهَا، فَاخْتَصْمَتْ فِيهِ مَلاَئكَهُ
 أَنْ تَقَرُّي، وَأَوْخَى اللَّهُ إِلَى هَذِه أَنْ تُبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِه أَقْرَبَ
 والله تعالى يقول: (وَإِنِّي لَغفَارُ رَلْنْ تَابَ
 Y- الموت على لا إله إلا الله:
 الرُجُلُ يَكُونُ فينَا رَجُلَ سُوء، فَيَشْرَبُ الشُّرَابَ فَيَمُوتُ أَنُصَلًّي عَلَيْهِ قَالَ: ", فَإلَى مَنْ تَكِلُونَ

 [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة

> للالكائي].

عَنْ مُعَاذ بْن جَبَل، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللًّه صلى الله عليه وسلم: (هَنْ كَانَ آخرُ كَلاَمه لاَ
 - 19 وصححه الاللباني]

وجميع المعاصي في حجه غُفرت له ذنوبه. اج اج صوم رمضان وقيامه إيمانًا واحتسابًا، وكذلك ليلة القدر: قال صلى الله عليه وسلم: امَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدا من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا
 إيمانًا واحتسابًا غُفر له مـا تقدم من ذنبهه،.
[البخاري: 19•1، ومسلم: Vه9].
r| الصلوات الخمس:

 لَوْ أَنْ نَهْرًا بِبَاب أَحِدكُمْ يَفْتَسِلُ مِنْهُ كُلُ يَوْم خَمْسَ مَرَاتٍ، مَا تَقُولُونَ يَبْقَى مِنْ دَرِّبِهُ
 الصُّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللُهُ بِهِنُ الْخَطَايَا .
[متفق عليه].
٪ ا- الوضوء الصحيح السابغ:
عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنْ رَسُولَ
 المُنْسْلُِ، أَوِ المُؤْمِنُ فَغْسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ
 آخرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسِلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَيْيْهِ كُلُ خَطِئَةٍ بَطْثَتْتَها يَدَاهُ مَعَ الْمَاء، أَوْ مَعْ آخِرِ قَطْر الْمَاءِ، فَإذَا غَسَلَ رجْلَيْهِ خَرَجْ كُلُ خَطيئِّةٍ مَشَتَنْهَا رِجْلاهُ مَعَ المْاءَ، أَوْ اَخْرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتُّى
 نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يبيض صحائفنا ووجوهنا، وأن يعتق رقابنا من اللار، إنه عزيز غفار، والحمد لله رب

وهذا يبين أن الإنسان مهما كان عاصيًا فبداخله جوانب خير كثيرة، على الدعاة التنقيب عنها وتلمُسها. 11- التسبيح أدبار الصلوات:
قال صلى الله عليه وسلم: (من سيح ثـلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثـلاثًا وثـلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله، وحده لا شريك لـه، لهه الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غُفرت خطاياه وإن

كانت مثل زبد البحر). [رواه البخاري].
 ويصرفهم عن هذا الذكر، كما قال ربنا تعالى: "إِنُمَا يُرِيدُ الشُنِطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَنْنَكُمُ الْعَدَاوَةِ وَالْنَغْنَاءَ في الْخَمْرِ وَالْيْسِرِ وُيْصُدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعْنِ الصُلاَة فَهُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَهِ
[المائدة:91]].
بُ آ- من ترك الرفث وجميع المعاصي في
حجه غُفرت ذنوبه:

س: ورد في الحديث (من حـج فلم يرفث
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمهه، [صحيح البخاري]. هل يعتبر الصج --بالنظر إلى هذا الحديث- مكفَرًا لـجميع الذنوب والآثام التي يرتكبها الشخص قبل الصج؟ ج: هذا الحديث من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر لـه ذنوبه جميعها؛ لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحاً، والتائب موعود بـالمغفرة، والرفث الحماع حال الإحرام، وما يدعو إليه من قول آلو فعل،


حتى أذاعوا بها على قنواتهم؛ محتجين أنها
عند السنة في صراجعهم، فقد قام أحد أئمتهم فيما يسيونه بحسينية الرسول الكربلائية بالكويت في الاحتفال بذكرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الأربعاء r| الوب الساعة الثانية عشرة والنصف، وجاء بالقصة من
„مستدرك الحاكم، ذاكرًا الجزء والصفـدة. وسنبين للقارئ الكريم حقيقة هذه القصنة، وان حجتهم داحضة عند علماء الصنعة الذين بيبنون علل هذه القصة، فتستبين سبيل الكاذبين. أو ألا
رُويَ عن اببي ثابت مولى أبي ذر قال: كـت مع علي رضني الله عنه يوم الجمل، فلما رايت عائششة واقفة دخلني بعضن ما يدخل الناس، فكثن الله عني ذلك عند صالاة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين، فلما فرغ ذهبت إلى المدينة، فأتيت أم سلمة فقلت: إني والله ما جئت أسأل طعامٌا ولا شرابًا، ولكني مولى لأبي ذر، فقالت: مرحبُا، فقصصت عليها قصنتي، فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرهاء قلت: إلى حيث كثَف الله ذللك عني عند زوال الشمس، قالت: أحسنتِ، سمعتُ رسول الله صلى اللاه عليه وسلم يقول: اععليٌ هع القرآن، والقرآن مع علي لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض.

## 

أخرج الخبر الذي جاءت به هذه القصة الحاكم
 بن عبد الله الحفيد، ثنا أحمد بن محمد بن بن نصر، ثـنـا عمرو بن طلحة القناد حدثنا علي بن هـاشـ بـن بن البريد عن أبيه، قال: حدثني أبو سعيد التيمي عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: كنت مع علي رضي الله عنه يوم الجمل.... القصن.

## ثاثر ا

هذا الخبر الذي جاءت به القصة واه وفيه علل: الأولى: أبو سعيد التيمي: 1- أورده الإمام الذهبي في صالميزان" (1-rr^/or•/₹) باب الكنى، قال: آأبو سعيد عقيضا

قال الجوزجاني: غير ثقة، وقد ذكر في العينّ. اهــ الـئ. r-
 سعيد التيمي عن علي. يقال اسمه دينار. شيعي تركه الدارقطني. وتال الجوزجاني: غير ثِقة، وقال ابن معين: رشيد الهجري سيئ المذهب، وعقيصا شرِ منهه. اهـ
r- ع- عقيصا: بفتح العين وكسر القاف وفتح الصاد مقصور لقب أبي سعيد.
or



## قص

| اكثشف الريانِي لأبيثابت مولى أبيأر

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية؛ حتى يقف القارئ الكريم على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القُصُّاص والوعاظ من المتصوفة، ولقد اشتهرت وانتشرت هذه القصة

عند الشبعة

التيمي شيعي سيئ المذهب، وكذلك الراوي عنه هاشم بن البريد شيعي رافضني كان غاليًا في سوء مذهبـه، وبيان المذهب هو من أقوى أسبـاب الوضع وأقسامه.
قال الإمام ابن الجوزي في "الموضوعات"
(rV/I): وهؤلاء الوضاعون انقسموا سبعة
"القسم الثاني: قوم كانوا يقصدون وضع الحديث نصرة لمذهبهم، وسوّل لهه الشيطان أن

ذلك جائز)،. ثم أخرج بسنده عن حماد بن سلمة قال: حدثني شيِخ مٍن الرافضة قالٍ: (كنا إذا اجتمعنا استحسنا شيئًا جعلناه حديثًا ه. اهــ قلت: ومن الأمور الثابتة عند أصحاب الصنعة في معرفة الحديث الموضوع پأن تكون هناك قريـة في الراوي،
مثل أن يكون الراوي رافضيًا والحديث في أهل البيت، وهذا الخبر الموضوع الذي جاءت بـه القصـ ينطبق تمام الانطباق على المذهب والقرينة.
 1- أورده الإمام الذهبي غي "الميزان"
 أبو الحسن الكوفي الخزاز مولى قريش" الخام Y- ثم نقل الإمام الذهبي عن الإمام البــاري أنه قال: علي بن هاشم بن البريد كان هو وأبوه غاليـين في مذهبهـيا . r- ثـم نقل عن ابن حبان قال: اععلي بن هاشم بن البريد غالٍ غي التشيعع روى المناكير عن المشاهير)،
§- قال الإمام الذهبي: "ولغلوه - يعني علي بن هـاشم بن البريد - ترك البخاري إخراج حديثّه، فإنه يتجنب الرافضة كثيرًا، كأنه يـخاف من تدينهم بـالتقيةه. اهـ.
قلت: وحتى لا يتقول علينا متقول بأن الإمـام مسلمُا روى له في صحيحه: أ- يجب أن يفرّق بـين من روى لـه مسلم احتجاجًا، وبـين من دوى له مسلم متابعة. ب- فالإمام مسلم رحمه اللهه لم يرو لعلي بن هاشـم بن البريد احتجاجًا، ولكن روى لـه متابعة، فهو لم يحتج بـه. جـ- نقل الحافظ ابن حبر في (التهزيب" عن الإمام الـلالكانئي قال: صلـه في مسلم حديثان". د- بالبحث في "رجال صحيح مسلم، للإمام
§- قال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير"
 قدامة، حدثنا علي بن جبلة قال: حدثنا سالم بن أبي مريم عن أبي سعيد عقيصا يسمى دينارًا: رأيت حسنا وحسينا يتكلمون فيـه،). قلت: وقول الإمام البذارِي يتكلمون فيه فصُّله الإمام ابن عدي تفصيـلا في پالكامل في
 "رأى حسنا وحسينا، يتكلمون فيه، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري،. اهـ. قلت: ثم أخرج أقوال أئمة الجرح والتعديل الذين تكلموا في دينار أبي سعيد عقيصا. أ- قال ابن عدي: حدثنا أحمد بن علي المطيري، حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي قال: حدثنا يـيى بن معين قال: ا(أبو سعيد عقيصا ليس حديثه بشيءه. ب- وحدثنـا ابن حمـاد قال: قال السعدي: „أبو سعيد عقيصا غير ثققة). ج- وتال النسائي فيما أخبرني محمد بن العباس عنه قال: (أبو سعيد عقيصـا ليس بثقة،). د- قال ابن عدي: "وأبو سعيد عقيصا ليس لـه رواية يُعتمد عليها عن الصحابـة، إنما لـه قصص يـحكيها لعلي والحسن والحسين وغيرهم، وهو كوغي، وهو من جملة شيعتهم،. اهـ. ©- وتال الدارقطني غي "الضنعفاءوالمتروكين" (YII): دينار أبو سعيد عقيصا كوفي، عن عليّ

نـاكير، رماه أبو بكر بن عياش بـالكذب. اهــ. قلت: بـهذا يتبـين من أقوال أئمة الجرح والتعديل أن دينـارًا أبـا سعيد عقيصا التيمي ليس بثقة، رُمي بالكذب، متروك، ليس حديثه بشبيء، شيعي سيئ المذهب، ليس لهه رواية يُعتمد عليها عن الصحابة، له قصص يـحكيها لعلي. الثاثياة: هاشمر بن البّبريلد:
قال الإمام المزي في "تهذيب الكمال"
 سعيد عقيصا التيمي" وروى عنه ابنه علي بن هاشم بن البريد
أورده الحافظ ابن حجر في "تهزيب التهذيب"
(IV/II)، ونقل عن العجلي أنه قال: هاشم بن البريد يترفض، ونقل عن الجوزجاني قال: پكان غاليًا في سوء مذهبهها). اهـ. وأقر هذا الترفض الإمام الذهبي في "الميزان" ( 91 人•/ YAN/乏)
قلت: مدا أوردناه أنفًا يتبين أن أبـا سعيد

سعيد عقيصا هذا الطريق التالف الذي لا يصلح للمتابعات ولا الشواهد، والحديثان كها بينا آنفا في النكاح والاستئذان، فالحديثان بعيدان عن فضائل علي بن أبي طالب، حيث إن علي بن هاشم وأباه غاليان ني سوء مذهبهما، وهذا من دقيق فقة الإمام مسلم حتى في المتابعات وبهذا التحقيق يتبين أن القصة واهية، وسندها تالف مسلسل بالرافضة، وخبرها موضوع وضعه غلاة التشيع بما فيهم من كذابين

ورواة المناكير.

## 

لقد اغتر الشيعة بروايـة الحاكم لهذه القصـة الواهية، فظنوا انن الحديث الذي جاءت بـه صحيح الإسناد، ولقد بينا من التحقيق وأقوال أئمة الـبرح والتعديل أن الإسناد الذي جاءت بـه القصة تالف، ولقد بـينّ أئمة الصنعة تساهل الـا الحاكم: 1- قال الإمام الحـافظ السخاوي في پشرح التقريب" (ص.0): "والحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح معروف عند أهل العلم بذلك، إما لكونه لم يـهذبه، ولم تكمل قراعته عليٍه، أو لغير ذلك، بحيث أدرج فيه الموضوع، فضلا علٍ عن مطلقِ الضنيف، والمشاهدة تدل عليهه،. اهـ. Y "والمثباهدة تدل عليهه) أي: عند التتبع لأحاديث المستدرك والحكم عليها بيـيان أقوال أئهـة الجرح والتعديل في رواتها، وتطبيق علم أصول الـحديث
 بعلم الحديث التطبيقي. ولقد بـيّن ذلك التساهل في التصحيح الشيخ الألباني في "الأحاديث الضنيفة والموضنوعة"، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
 (المستدرك): "حديث صحيح"، ولقد بـين الألباني من تحقيقه أنه حديث موضوع كذب مختلق مصنوع
 في "المستدرك): "حديث صحيح الإسناده، وبين من تحقيقه أنه (ضعيف)، r- وما قاله الحافظ السخاوي في أسباب تساهل الحاكم في أحاديث المستدرك هو ما قاله شيخه الحافظ ابن حجر؛ حيث نقل السيوطي في „التدريب" (1-1/1) عن الحافظ أنه قال: ״وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لـنقصه فأعجلته المنـية).

المحدث أبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني (\%/ 110./7) قال: علي بن هاشم بن البريد الخزاز العائذي مولاهم الكوفي أبو الحسن.
روى عن هشام بن عروة في النكاح، وطلحة بن يحيى في الاستئذان. قلت: ويتطبيق ذلك على حديث الاستئذان „الاستئذان ثلاث، فإن أُذن كك وإلا فارجع، من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا، وللحديث قصة لأبي موسى مع عمر بن الخطاب في أحد عشر سطرًا.
والحديث أخرجه مسلم (Y (Y) قال: حدثنا
حسين بن حريث أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بُردة عن أبي موسى الأشعري... القصة،.. هذه هي. الرواية التي احتج بها الإمام مسلم ثم بعد أن انتهى من هذه الرواية من حديث الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيي قال مسلم: وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان، حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناده. اهـ. قلتا بهدا يتتبين:
1- أن حديث الاستئذان احتج به مسلم من
رواية الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى ثم أتى بـتابعة من روايـ علي بن هاشم عن طلحة بن يـصيى. قلت: وبمعرفة مرتبة الفضل بن موسىى يتبين سبب رواية الإمام مسلم له احتجاجُا؛ حيث قال
 بن موسىى السيناني أبو عبد الله المروزي: ثقة ثبت روى له الستةه.. اهـ. فأينٍ علي بن هاشم بن البريد منه، وقد بينا حاله آنفا. وقد ختم الحافظ ابن حجر ترجمته في „التهذيب" (r (r/V) بتضنعيف الإمام الدارقطني له، وبقول الإمام ابن عدي: (يروي في فضائل علي أشياء لا يرويها غيرهس. اهـ. قلت: وبالرجوع إلى „الكامل في ضنعاء
 هاشم بن البريد وأبوه غاليان في سوء مذهبهما، وعلي بن هاشم هو من الثيعة المعروفين بالكوفة، ويروي في فضائل عليً أشياء لا يرويها غيره بأسانيد مختلفةه). اهـ.
قلت: من أجل هذا ترك البخاري إخراج حديثه،
وترك مسلم الاحتجاج به، ولم يرو له مسلم إلا متابعة وفي المتابعة لم يرو لـه عن أبيه عن أبي


Upload by: altawhedmag.com

الأسود وأبو سعيد التيمي يلقب عَقِيصًا كوفي". قلت: ولقد بينا آنفا أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي سعيد التيمي عقيصا أنه ليس بثقة، ورُمي بالكذب، ومتروك وأنه شيعي سيئ المذهب ليس حديثّه بشيء وكذلك هاشم بن البريد رإفضي كان غاليًا في سوء مذهبه كها بينا أنفا، أمًا صالح بـا بن أبي الأسود فقد قال الإمام الذهبي في (الميزان"


وقال الإمام الحافظ ابن عدي في "الكامل، (19/₹) (10/^): الصالح بن أبي الأسود الحناط كوفي أحاديثه ليست بمستقيمة، وليس هو بذلك المعرف.،
قلت: وهذا الحديث الذي أخرجه الطبراني لم يزد الحديث الذي جاء بالقصة إلا وهنًا على وهن؛ حيث رواه صالح بن أبي الأسود الكوفي الواهي عن هاشم بن البريد عن أبي سعيد عقيصا الذي رُمي بالكذب.
سادسًا: بدائل صتحيحة
هناك قصص صحيحة تبين فضائل عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي في أعلى درجات الصحة تُغنِي عن هذه القصص الواهية التي

وضعتها الشيعة وعلى سبيل المثال لا الحصر. قصة "(فتح خيبر" من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه والذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة، الباب التاسع والذي ترجمه الإمام البخاري بقوله: ״باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشنمي أبي الحسن


 سطرًا، وأهل السنة أعرف الناس بفضائل عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه بقصص ثابتا وابة وأحاديث

صحيحة كثيرة جعلوها أبوابًا في كتبهم. ولكن كما قال الإمام ابن الجوزي في |الموضوعات" (r)/1): (فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحيحة كثيرة غير أن الرافضة لم تقنع فوضعت له ما يضع ولا يرفع". اهـ
هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء

६- قال محدث وادي النيل الشيخ أحمد شاكر
في ششرح ألفية السيوطي، (صن ا ا): "وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم، وتعقبه في حكمه على الأحاديث، فو افقه وخالفه، وله أيضًا أغلاط، وقد طبع الكتابان، والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقُّح كتابه قبل إخراجه للناس،. اهـ. ه- لذلك بين تساهل الحاكِم السيوطيُ في „ألفيته، فقال:
"وكم به تساهل حتى وِرَدْ

فيه مناكير وموضوع يُرَدرَّ 7-
(1-7/1) عن الإمام الذهبي قال: قلت: ولقد بينا
هذه الأصول؛ لاننا في مقام الرد على فرقة مبتدعة
ضالة تدعي أنها تحتج علينا من كتب السنة الأصلية عندنا، وقد غابت عن هؤلاء الرافضة

أصول علم الحديث درايةٌ عند أهل السنة. خامسا: متابعة واهية
1- وحتٍ لا يتقول علينا متقول ويدعي أن
هـاك طريقًا آخر أخرجه الإمام الطبراني، نبيني له
أن الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني لا توجد به هذه القصة الواهية، ولم يوجد به إلا الحديث المرفوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "علي مع القرآن، والقرآن معه لا يفترقان حتى يردأ عليُّ الجوض،
روهو أيضًا حديث لا يصح يزيده هذا الطريق
ضنعفا على ضعف.
「
أخرجه الطبراني في „الأوسط، (٪00/£) (EAV「ح) قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي البهلول قال: حدثنا صالح بن أبي الأسود، عن هاشي بـي بن البريد عن أبي سعيد التيمي عن ثابت مولى أبي ذر عن أم سلمة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (علي مع القرآن، والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا عليُ الحوضه. اهـ. r- التحقيق:
أ- قال الطبراني بعد أن اخرج هذا الحديث
في „الأوسط:" „لا يروى هذا الحديث عن ثابت مولى أبي ذر إلا بهذا الإسناد، تفرد به صالح بن أبي الأسوده. اهـ. © - وقال الطبراني بعد أن أخرج هذا الحديث في (المعجم الصغير) (1/Y000): الا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد، تقرد به صالح بن أبي

تعريف:الصالاة:
الصُلاةُ في اللُّغة: الدُّعائ، وشاهد ذلك قوله تعالى:


ال| المْته

أمُّا في الشُرع: فهي عبادةُ ذاتُ أقوال وأفعال، مغتتحة بالتُكبير، مختتمة بالتُسليم. [الشرح الممتع

للعثيمـين 2/5].
ششروعيتها
الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع: وهي
فرض عين على كل مكاف (بالغ عاقل).



 وأما السنة: فأحاديث متعددة، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنههما عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: "بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدأ رسول الله، وإقام الصـلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحتج البيت من استطاع الِاع إليه سبيلاء، [متفق عليه]، وفي معناه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: „الإسلام: أن تشهل أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصـلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضـان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، [أخرجه مسلم وغيره].
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات ني اليوم والليلة. [النفقْه الإسلامي
 مَكَانَةُ الصُّالَاة ومنزلتها في الإسالام:




 رَمْضَانَ، [متفقِ عليهَ] ['الموسوعة الفقهية الكويتية؛ [27/51
وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أيـة عبادة أخرى، والمقام يضيق عن بيان عظم منزلتها، ولكنها مجرد إشارات، فالصلاة عماد الدين الذي OV شوال

وَأَحَادِيثُ كَثِيرَةُ مَشْهُورَةُ. [الفِقه الإسلامي وأدلَّته: وَهْبَة الزُخَيْبِي وقد شدَد النكير على مَن يفرط فيهاهِ وهـدَد



 سابق /ar/l].



وغيره]. [الموسوعة الفقهية الكويتية (01/YV]. تاريخخها وتو عفرضيتها: أَصْلُ وُجُوبِ الصُلاَة كَانَ فِي مُكُهَ فِي أَوْلَ
 بِدَايَةِ الَرُسَسَالَةِ تَحْثُ عَلْيْهَا وَأَمُا الصَّلَوَاتُ الْخْمْسُ بالصُّورَةِ المُعْهُورَةِ،

 الكويتية: وتأمَّلْ كيف أخًّ اللُّهُ تعالى فريضتّها إلى

تلك الليلة؛ إشادةً بها، وبياناً لاهصمَيتها لأنُها: أولا: فرضت من الله عزّ وجل إلى رسوله بدون واسطة. ثانياً: فُرضت في ليلة هي أفضلُ الليالي

لرسول الله صِلّى الله عليه وسلّم فيما نعُلم. ثالثاً: فُرضت في أعلى مكان يصلُ إليه

البشر.
رابعاً: فُرضت خمسين صلاة، وهذا يدلُ على محبُّة اللهُ لهـا، وعنايته بها سبا سبحانه وتعالى، لكن خففتِ فجُعِلت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان، فمن صلاهها خمسًا فكأنُما صلىى خمسين صلاة. وليسٍ المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنُّه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها؛ لم يكنٍ لها مزئّة علي غيرها من العبادات؛ إذ في كِلِ عبادة الحسنةٍ بعشر أمثالها، لكن الظُاهر أَنـه يُكتَبُ للإنسان

لا يقوم إلا بـه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصـلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) [ابن ماجه وصححه الألباني]، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة. [فقه السنة

سيد سابق 1/92].
وهي أول ما يُحاسب عليه العبد. فقد نقل
عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاق، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله) [أخرجه الطبراني

## وصححه الألباني]

وهي آخر وصية وصى بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمتّه عند مفارقة الدنيا، جعل يقول - وهو على فراش الموت-: (الصـلاةً الصلاةً، وْما ملكت أيمانكم) [الِققه الإسلامي
 وهي آخر ما يُفْقِّ من الدين، فإن ضاعِ



 وَآخِرْهن الصُلاقَه [أخرجه أحمد وصححه

الألباني].
وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة، أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر،



 [rma
كَمَا أَنْهَا الْعِبَادَةُ الْوَحِيدَةُ الُّتِي لَا تَنْفَفَكُ عَن
 عَذهُ بَالِ. وَقَدْْ وَرَدَ فِي فَضْلِهَا وَالْحْثِ عَلَى إِقَامَتهَا، وَالْمْحَفَظِةٍ عَلَيْهَا، وَمُرَاعَاةِ حُدُودِهَا: آَيَاتُ

ومن فو ائدها:
تقوية النفس والإرادة، والاعتزاز بـالله تعالى دون غيره، و السمو عن الدنيـا ومظاهرهها، والترفع عن مغريـاتها وأهوائها، وعما يحلو في النفس مما لدى الآخرين؛ من جاه، ومال، وسلطان، قال الله تععاللى: "وَآَتْعَعِنُوأُ بِأَضًْ
 وكان عليهَ السلام إذا خَزَبه أمر (أي نزل بـه هْم أو غمّ) قال: ״أرحنا بـها يـا بـلال، [أبـو داود

وصحصه الألبـاني].
وفي الصلاة: تدريب على حب النظام، والتزام التنظيم في الأعمـال وشؤون الحيـاة، واحترام الوقت وتقديره لأدائها في أوقات منظمة،
كما أن الصـلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،

 وفي صلاة الجمـاعة: فوائد عميقة وكثيرة، من أهمها إعلان مظهر المسـاواة، وقوة الصف الواحد، ووحدة الكلمة، والتدرب على الطاعة في القضايا العامة، أو الششتركة؛ باتـباع الإمام فيما يرضي الله تعالى، والاتجاه نـحو هدف واحد، وغاية نبيلة سامية هـي الفوز برضوان الله تععالى كما أن فيها تعارف المنسلمـين وتآلفهم، وتعاونهـم على البر والتقوى، وتغذيـة الاهتتمام بأوضاع وأحوال المسلمـين العامة، ومساندة الضنيف والسجـين، والغائب عن أسرته وأو لاده. ويعد المسجد والصـلاة فيه مقرّا لقاعدة شعبية منظمة متعاونـة متآزرة، تخرِّج القيـادة، وتدعم السلطة الشرعية، وتصحّح انـرافاتها
 والقول الـــِّن، والنقد البناء الـهادف؛ لأن „المؤمن
 عليه]. [الفققه الإسلامي وأدلته: أ.د. وُهْبَة
الزخِيْلِي 1/ovv].

هذا وللحديث بقية، والحمد لله رب

أجرُ خمسـين صلاة بـالفعل، ويؤيِّده: أنُّ النُّبًٍ صصلى الله عليه وسلَم - وهو إمـامُ أمُّته- قَبلِ
 فكتب للأمُّة أجرَ مـا قَبلَه رسولُ الله صلِّى الله

عليه وسِّلَم ورضينَه، وهُو خمسون صـلاة. ويدلُ لذلك: مـا رواه البخاريُ من حن حديث أنس رضني الله عنه أنًّ النبيً صنلِّى الله عليه وسلَم قال: (افراجَعته -يعني: اللهَ تـعالـى- فقال: هي خمس وهـي خمسون"، وفي روايـة مسلم أنٍ
 وليلة، لِكُلٍ صـلاة عشَر، فذلك خمسون صـلاة"، وفي رواية النُسائي: "(فخمس بخمسـين، فَقُقْ بـها أنت وأمُتكّه، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل

 والصًّيـام حْوليُ، والحَعُّ عُمْريُّ. [الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن العثيمـين حكهة تشريع الصالاقن
الصـلاة أعظم فروض الإسلام الشههادتـين، وقد شُرعت شكرًا لنعم الله تعالى
 الصعيدين الفردي والاجتماعي. فمن فوائدها: عقد الصلة بـيني العبد وربـاه، بما فيها من لذة المناجـاة للخالق، وإظهار العبودية لله، وتفويض الأمر لـه، والتماس الأمن و السكينة والنجاة في رحابـه، وهي طريق الفوز
 "(الَدَ أَفْحَ الْمْؤْنُونَ [المؤمنون: هَ هَلْوًا . YY-19: المعارج: " 19 " وقال صلِّى الله عليه وسلم: پأرأيتم
 خمس مرات، هل يَبْقى من دَرَنه شبيء؟ قالوا: لا بيقى من درنـه شبيء. قال: فكذلك مَثِل الصـلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايـاه [أخرجه مسلم وغيره].
$\square$

## تطيبق <br> 

الحمد لله حمدًا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يُحمَد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدُ: فإن الناظر إلى أحوال الناس الآن يجد بـدًا كبيرًا عن الله عز وجل، وإعراضًا عن كتابه الهر الكريم،
 المستقيم، مها أدى إلى انتشار الفساد في كثير من مناحي الحياة - إن لم يكن كلها - لاسيما في الناحية التشريعية، والتي ظهرت فيها كثير من التشريعات التي تتعارض بالكيا لـيلية مع شرع الله عز

 وما كانت هذه التشريعات السيئة لتنتشبر وتلقى رواجًا وقبولاً بـين العامة والخاصـة إلا لأسبابِ عدة،
من أبرزها:

الأمة الإسلامية، وهو ما حذُر منه النبي صلى الله
 شبرُّا، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضب تبعتموهم،. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟
 ©- إلقاء العديد من الثبهات على عامة الناس؛

لتنفيرهم من الثريعة الإسلامية، مثل: أ- عدم صلاحية الشريعة للتطبيق في العصر

الحالي، وهذه الشبهة يلزم منها أمران: الأول: أن الله وضع تشريعًا للناس، وهو يعلم أنه لا يصلح لهذا الزمان، فيكون هذا من سوء

 الثاني: أنه عز وجل وضع تشُريعًا للناس وهو لا يعلم أنه لا يصلح لهذا الزمان، فيكون هذا
 عَلِيرٌ"، [البقرة:MAY]
ب- إن تطبيق الحدود تخلَّف وجمود!! وهذا مردود عليه بالآتي:
هل التخلف بمعنى كل ما جا جاء من الخلف من الوراء (الماضي)، فيكون بعكس الأمام والتقدم؟ ويكون المتخلف هو الإنسان الرجعي الذي يحل

1- ظهور بعض الدعاوى في الآونة الأخيرة، والتي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، بزعم أنه لا لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين، مع ترديد المقولة الزائفة: ( (دع ما لقيصر لقيصر، وما لله للهة). الاع العتبار حق التشريع حقًا للمجتمع يقوم به الأفراد الممثلون للشعب، سواء وافق الشريعة الإسلامية أم خالفها، فوقعوا في مثل ما وقعت فيه

 النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي: ا(أما إنهم لم بكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرّموا عليهم شيئًا حرموه،. [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. r- فساد الذمم وانتشار الفساد في بعض القائمين على السلطة التشريعية، مع ما يترتب عليه من انـراف في التشريع، وعدم موائمة كثير من التشريعات لواقع الناس، وعدم صلاحيتها للتطبيق إلا فترات محدودة. £- محاولة تقليد الغرب، واتباعه في كل ما هو جديد وحديث، لاسيما في الناحية التشريعية، والتي اقتبسنا فيها العديد من التثريعات التي لا تتلاءم مع بيئتنا الإسلامية؛ لاختلاف العادات والتقاليد الغربية مع العادات والتقاليد السائدة في

$$
\begin{aligned}
& \text { العدد ZVA السنة الالربعون } \\
& \text { التويكي }
\end{aligned}
$$


 كِ
 الحدود بدعوى الرأفة والرحمة بالعصاة، وليست الرأفة والرحمة منفية ني الحدود، فالحدود كلها رأفة ورحمة، فهثلاً حد الحرابة: أمر الله بقطع أيدي المحاربين وأرجلهم من خـلاف، أي اليمنى مع اليسرى أو العكس، وذلك قمة الرأفة والرحمة؛ وذلك لأنه لو تُطعت اليمنى مع اليمنى، واليسرى مع اليسرى ما استطاع الشخص أن يحيا حياة طبيعية، ولأمضى

بقية حياته عاجزا عن الحركة والكسب. د- إن تطبيق الشريعة الإسلامية سيتعارض
مع غير المسلمـين!!

وهذا مردود بأن تطبيق شرع الله عز وجل سيحفظ على غير المسلمين أرواحهم، وأعراضهم


 فلم ينعم غير المسلمين بالأمن والأمان إلا في ظل دولا الإسلام وسيادة شريعتها.
هـ- كيف نطبّق الحدود وبفهم من؟!
فهم يقولون: نـنـن نتقر بأن الحدود من الأصول، ولكنها مختلف فيها بـين الفقهاء، فبأي فهم ستطبق؟ ونحن نقول لهم: نطبقها بفهم الصحابة، كما فهموها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نطرحها جانبُا بدعوى أن التطبيق مختلف فيه، وإلا لرددنـا جلّ الشريعة لذات العلة، فلا يكاد يخلو نص مجمل من الخلاف عند تفصيلها، فالصلاة والزان الزاة والصيام والحج وهي من أركان الإسلام الخمس، لا يخلو واحد منها من الخلاف في الأركان والواجبات والسنن والمبطلات، فهل سيقول هؤلاء نطرحها جانبا

ولا نعمل بها؟ بدعوى: بفهم من نعمل بها؟!

مشاكله وأمور حياته نتيجة لحلول قديمة، ولا يقتنع بالحلول الحضارية التقدمية، أم أن التخلف بمعنى الفشل في الاستفادة الكاملة من الحياة؛ نظرُّا لقلة المعرفة؟؟ فإن كان الأول هو المقصود، فمردود عليه بأن هذا يسري على سائر التشريعات الأرضية التي لا تواكب الزمن الذي يعيش فيه الإنسان، أما إذا كان التشريع ربٍانيًّا، مواكبًا للزمن الذي يعيش فيان
 قمة التحضر والرقي والانقياد، قال الله تعالبي:


 فيتعين أن يكون عدم تطبيق شرع الله تخلفا؛ وذلك لفشل الناس في الاستفادة الكاملة من الحياة لقلة معرفتهم بشرع الله. ج- إن تطبيق الحدود قسوة وغلظة يجب ألا تطبق، وهذا مردود عليه بالآتي: أولا: أن الثريعة الإسلامية راعت أقصى درجات الرأفة والرحمة في تعاملها مع المستحقين للعقاب، ولو ترك الأمر للنّاس لأفرطوا أو فرطوا، أما الإفراط، فإن الإنسان إذا رأىى رجلا يسرق سيارته، أو رأى سيارته المسروقة يقودها السارق فإنه سينهال عليه ضرئًا حتى الموت، وإذا رأى ابنـي حاملا من الزنى وهي بكر فسيقتلها في الحال، مع أن الأول حده قطع اليد، والثانية حدها الجلد فقط، بل إن صفحات الجرائد تنضح بأفظع الجرائم، وأقسى درجات التشفي والانتقام، فقد يقوم شخص بقطع أيدي وأرجل شخص انتقامًا منه على ما فعله معه، فأين هذا مصا شرعه الله عز وجل لعبادي منا من العقوبات والزواجر، والتي تدخل تـحت قوله تعالى:
 أما التفريط فهو يخالف مبدأ العقاب ولا
$\square$


Upload by: altawhedmag.com

والمخالفات، واشتد بعض الناس على بعض في المعاملة، وحدثت حاجة الناس إلى سجن دائم، ابتاع عمر دارًا بمكة ليحبس فيها، وقد اشتراهاها لـه عامله على مكة صفوان بن أمية، وكان موقعها خلف دار الندوة، وكانت الدار أول مكان يُخصص للسِن ني ني التاريخ الإسلامي. [يراجع فتح الباري لابن حجر، والطرق الحكمية لابن القيم]. فلو كانت هذه العلة صحيحة لترك عمر إقامة الحدود؛ لزوال علتها، واكتفى بـالحبس!! وهو مـا لم يفعله رضبي الله عنه، ولا من جاء جاء من بـعده من الخلفاء، مما يبين أن هذا الادعاء قول على اللـه وعلى رسوله بـغير علم، وهو من أكبر الكبائر، قال






يِقْلِحُونَ ز- إن تطبيق الحدود سينفُر المسلمـين وغيرهـم من الشريعـة الإسلاميـة!!
وهذا مردود عليه بأن العاقل لا بـ أن ينظر إلى المآل لا إلى الحال، فقد يرى المرءُ عزيزا عليه يـألّم من المرض، ويقرر الأطباء بتر أحد أعضائه؛ للحفاظ على حياتـ، فلو نظر المرء إلى حالـه لعظم عليـه ذلك، ولكن لو نظر إلى مأله وأنه سيحيـا بـعد ذلك بـي ألم ولن يموت، لهان عليه قطع العضو مع بقاء الجسد، وهكذا الحال فإن إقامة الحدود استئصصال لأمراض سرطانية تستشري في جسد الأمة، غلو تركناها لأنهكته، ولو بترناها لأحيتان، و العاتل يقول بإقامتها.
فإذا هـا رأى المسلمون وغيرهم استتـباب الأمن، وشعروا بالأمان والرخاء من جراء تطبيق شـرع اللهه لما فرطوا فيـه، ولحثُوا غيرهم على تطبيقاه، فقد أخبرني أحد الإخوة ويعمل بـالدعوة في هولندا، كيف كافأته الحكومة الهولنديـة على ما قام بـه من جهود في مقاطعته؛ حيث كانت تنتشر الجرائم بشتى أنواعها قبل مجيئه، ثـم اختفت تدريـيًا بعد الدعوة إلى الله، والتزام المسلمـين الهولنديـين بتعاليم الشريعة، وكذا دخول العديد من الـهولنديـين إلى الإسلام وبُعدهـم عن الجريمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالـين.

فإن قالوا ذلك، هدموا بنيـان الشريـعة، وقوضوا

 منحعِّ
 قالوا: نـن نفرق بـين هذه الأركان وغيرها ، بـاعتبـار أن الحدود سيترتب عليها ضرر بمن أقيمت عليها، قلنا لهم: إن العلة واحدة، فإقامة المباني الأربعة علتها إقامة العبودية لله، وحفظ الدين والنفس، والعقل

 لا يـجب أن يـحيد عنها المسلم قيد أنملة. والواجب علينا إزاء الجميع الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليـه وسلم بفهـ الـي سلف



 و- إن إقامة الحدود مرتبط بـعلة تزول بزو الهاه، فقد سمعنا من أحد المتفيهـين يقول: إن إقامة الحدود في صدر الإسلام كانت لعلةٍ هي عدم وجود سجون، ولآن الأعراب لا تقبل بسجن أحد أفرادهها، وإلا عُيَرت بهذا، فنشأت فكرة تطبيق الحدود!! وقد زالت هذه العلة الآن بوجود السجون، فلا بد من طرح الحدود جانبًا وعدم العمل بها!! وللرد على هذا الكلام نِّول: مَن قال بهذا من العلماء المعتبرين قديمًا وحديثًاء! ثم التاريخ يكذَّب هذا الدُعي، فإن أمير المؤمنـين عمر بن الخـي رضبي اللهه عنه خطب في الناس، فقال: إن الله بـعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل
 فارجموهما ألبتة؛ نكالا من الله، والله عزيز حكيم، وريّ قرأناهها ووعيناها وعقلناهاها فرجم رسول اللها صلـى الله عليه وسلم، ورجمنا بـعده، فأخشى إن إن طال بـالناس زمان أن يقول قائل: ما نـجد الرجم في كتا ونـا الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلـها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنتى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبّل أو الاعتراف. [رواه البخاري].
وعمر بن الخطاب رضني الله عنـه أول من أنشا
السجون عندما كثر الناس في عهده، وكثرت الجرائم

ثـالثًا: فضّل صلِّةٍ الرحم:
صلة الرحم: خُلّة من أجمل الخلال، وخصلة
 وپيكثر التراحم والتواد، وبمراعاتها تُستمال القلوب، وتُغفر الذنوب، وتكون السعة في الرزق، والبركة ولـي في العمر، وحُسن الذكرى في العقب. والقرابـة من عو امل القوة للإنسان في حيـاتـه، يُعرف أثرها واضـا ونا في المو اقف الحرجـة لـلاززمات الشديدة.
وفي القرآن الكريم آيات تتحدث عن دعم القرابـة




 القرابة لا ينكره عاقل، والعربٍ في جاهليتهم كانوا يقدّسون هذه الرابطة تقديسًا قلَ أن يكون لـه نظير في
المجتمعات الأخرى.

وكانت الحاجة عندهم تشيتد إلى الأقارب إذا

 الأخ على أخيه وأخته منزلـة الوالد أيضِا، فهو الراند بعد الوالد. ولأهمية صلة الأرحام أُمرنا بتعلم الأنساب، فعن أبي هريرة رضبي الله عنه عن النبي صلى اللنه عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون بـه أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة غي الأهل مثراق في المال منسأة

في الأثر). [أخرجه الترمذي وصحصه الألباني] وقد أوصى الإسلام مع صلة الأرحام بـالإخـلاصص لله تعالىى. - أنت تصل أرحامك وتحسن إليهم لماذاء - إن كان الجواب لأسبـاب ودواع غير الإخـلاص للله، فإن عملك هذا ليس لله، لم تكن من المخلصـين، والذي ليس عنده إخلاص يريد أن يـعيش على نظام
 مع أخيه، بل ويحذر أولاده من الكلام مع عمهـ وم ومع أو لاد عمهم ويـهددهم، لماذاء لأننا لم نخلص ألصن العمل للـه، لذلك كانت القطيعة. أما المؤمن المخلص فيصل أرحامه لله تعالـى، فلا ولا يجعل النية: من زارني زرتـه، ومن وصلنتي وصلته، لا ثم لا، هذا عمل ليس للنه.
 الواصل بـالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه

|

السـابق عن مغهوم الأرحام، ومكانة
صـا الأرحام في الإنسام، وفي هـ
المقال نكمل الحديث عن هذا الموضوع،
فنقول وباللـه تعالى التوهيق:

رسول الله، من أحق النـاس بحسن الصحبة؟ قال: (أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناكه [أخرجه مسلم]. فجعل الله سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين. ولذلك عدّد العلماء كثيرًا من أفضال وريا صلة الرحم وفوائدها، وهي كثيرة وجمّة، وهذه الفضائل تنتظم خيري الدنيا والآخرة: ا- صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر: عن أبي هريرة رضني الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امن كان يؤمن باللـه والي واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، [متفق عليه] ץ- صلة الأرحام من أعظم أسباب دخول الجنة: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال
 شيئا، وتقيم الصـلاة، وتؤتتي الزكاة وتصل الرحم" [أخرجه البخاري].
فالإحسان إلى الأقارب بالإنفاق أو السلام، أو الزيارة، أو العون على حاجة حلال، أو دفع ضرر... إلخ من العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله، وسبب في دخول جنة الله؛ لأن الصلة من الأمور التي أمر الله بها
 الَالْمِيْقَ


 r- صلـة الرحم من أبواب رفع الدرجات: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بخصال من الخير: أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. [أخرجه الطبراني وابن حبان في صحيحه وصححه الالباني].
६- رحمة الله عز وجل للواصل: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: : إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحمُ، فقالت: هذا مقامُ العائذ، بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعف، قالت: بلى، قال: فذال لك، ثم قال



وصلها ، [أخرجه البخاري وغيره].
فليس المراد بالصلة أن تصلهـ إن وصلوك؛ لأن هذا مكافاةة، بل أن تصلهم وإن قطعوك. فالمكافاة نوع من الصلة، ولكنها ليست الصلة الكاملة، فالناس بالنسبة لصلة الرحم، وعدمها ثلاثة

أقسام:

- واصل: وهو الذي يتفضل، ولا يُتْفضل عليه. - مكافئ: وهو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما


## يأخذ.

- قاطع: وهو الذي يُتفضل عليه، ولا يُتفضل. وني هذا بيان لفضل الواصل لرحمه القاطعة، وأنه العاقل الحريص على الخير.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجـا قال: يـا رسول الله، إن لي ترابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن
 فقال: :لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهمُ المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذللث، [أخرجه مسلم]. وكأن الرجل يسأل ماذا أفعل معهم؟ أأستمر على

ما أنا عليهه أم أعاملهم بمثل ما يعاملونتي؟! إن الله تعالى أمر بالصلة، والثبطان يأمر بالقطيعة، فماذا أنت فاعل؟ أطع الله، واعص الشيطان؛ لأتك تصلهم لله، طاعة لله. وإذا كانت الصلة بهذه الأهمية، فلا عجب إذا أوصى الإسلام بصلة الأرحام، وبيُن فضلانها، قال الله


 ، مَكَكْ
[النساء:7"].
والمتأمل في هذه الآية يدرك أن الحق سبحانه قد عظم شأن هذه الرابطة الروحية التي تربط الناس جميعُا أفرادًا وجماعات برياط الإخاء واء والمحبة. وكذلك من عناصر الترابط الإنساني: الإحسان إلى ذوي القربى، والمراد بهم من تربطهم بك قرابة رحم من جهتي الأب والأم، فيشمل الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وفروع كل منهم، فهي عامة شاملة، لم تترك قريبًا ذا رحم إلا وجعلت له في البر والإحسان حقًا واجبًا أو مندوبًا إليه.


 عن أبي هريرة رضي الله عذه قال: قال رجل: يا

ا- اللعنة:
واللعنِّة: هي الطرد من رحمة اللهَ تعالـي، (0) (O)




Y- قاطع الرحم لا يدخل الجنة:
عن جُبير بن مطعم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسُلم: „لا يدخل الجنة قاطع رحمه [متفق عليه]


 r- قاطع الرحم تُعجُل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة:
في الحديث المتفق عليه: (ما من ذنب أجدر أن يُعجّل اللهه لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما ادخره له في الآخرة؛ من قطيعة الرحم". خامسًا: تذكرة الأحباب بما يلي: 1- جعل الله صلة الرحم في الأهمية تالية لأهمية توحيد الله. r- قدم الله صلة الرحم على كل المصارف عند الأمر بالصدقة علي الناس، غقال تعاللي:


 [البقرة:IVV] n
 r-r


६- جعل الله إنفاق المال في صلة الرحم قُرْبَتين لا قُرْبَة واحدة: صدقة وصلة. ○- جعل الله صلة الرِحم من صفات الصفوة


 V- ا- زيادة المروءة وزيادة الآجر بعد الموت؛ لأنهم يدعون لـه بعد موته كلما ذكروا إحسانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

 فالله عز وجل خلق الخلق حتى إذا أتم خلقهم، قامت الرحم فقالت: (هذا مقام العائذ) قيام المستجير، تطلب من ربها حمايتها من القطيعة. "بك من القطيعةه: القطيعة: هي عدم الإحسان، وقيل: هي الإساءة، (أما ترضين أنّ أصل من وصلك): أن أتعطف على من أحسن إليك وأرحمه. والوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه لعبده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: : ,إلرحم شِبْنَة من الرحِمن، فقال الله: من وصلك وصلتّ، ومن قطعك قطعته، [أخرجه البخاري].
„الرحم شجنة، أصل الشجنة: عروق الشجر
المشتبكة، والمراد بها هنا: قرابة مشتبكة كالعروق المتداخلة، والأغصنان المتشابكة.
والمعنى: أن الرحم أثر من آثار رحمة الله
مشتبكة بها، فالقاطع لها، قاطع لنفسه من رحمة
الله تعالى، وحارم لها منها، ومنقطع عنها. قال القرطبي: الرحم التي توصل: عامة، وخاصة. فالعامة: رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتواد، والتناصح، والعدل، والإنصـاف، والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة: كإجابة الدعوة وإقراء السلام... إلخ.
والرحم الخاصة: فتزيد النققة على القريب، وتفقد أحوالهج، والتغافل عن زلاتهم، والعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم... إلخ. -- صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهن أحب أن يُسِّط له في رزته، وينسأ لـه في أثره، فليصل رحصه، [متفق عليه]. وفي رواية الطبراني عن علي بن أبي طالب رضي الله عذه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رمن سره أن يُمَد له في عمره، ويُوسع لـه في رزيقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمهاه. رابعًا: عقوبة قاطع الرحم: قطع الرحم من الأمور التي تفشت في مجتمعات المسلمين، خصوصًا في هذه الأعصار المتأخرة التي طغت فيها المادة، وقل فيها التواصي والتزاور، فكثير من الناس مضيَّعون لهذا الحق، مفرّطون فيه، ولقطيعة الرحم مظاهر عديدة منها:

الحمد لله وحده، والصـلاة والسلام على من لا نبي بعده. أخي المسلم؛ هذه مسائل متفرقة تتعلق بقصة أصحاب الكهف، أخْرنا إيرادها إلى الآن؛ حتى لا تُزاحم علينا التسلسل الطيعي للقصة؛ لأنها قد تحتاج لشتيء الشا من التفصيل، وهناك فو الئد ذكرنـاهـا في موقعها المناسب من السياق، وأخرى نوردهـا اليوم، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

أولا : مسائل متفرقة تتعلق بالزممان والمكانะ اختلف الناس قديمًا وحديثًا في مكان أهل الكهف وزمانهم، وكان للاختلاف في المكان النصيب الأوفر؛ حتى تكلم المؤرخون عن كهوف في ثلاثٍ وثلاثين دولة حول العالم منها: الأردن، وتركيا وفلسطين، وإسبانيا، واليونان، وإيطاليا وسوريا، وغير ذلك.
ومن أشهر هذه المواضح الذي ترددت كثيرًا في كلام المفسرين ما ذكروه عن قرية تسمى "أفسوس" المير" وهي من تركيا الآن، وبلدة تسمى „أبسيس"، وهي من ثُغور طرسوس بـين حلب وأنطاكية، وقيل ببلدة تسمى "بتراءر) بـين خليج العقبة وفلسطين، واكتشف أحد علماء الآثارٍٍ في الأردن، ويدعى محدد تيسير في عام 1963م كهفا في قرية الرجيب، وقالوا: إن هذه

القرية كان اسمها السابق „الرقيم)، والله أعلم. وقد سكت القرآن الكريم عن تحديد المكان والزمان أيضُا؛ لأن القرآن يصِل بنا مباشرة إلى العبرة المستفادة، ويضنعها نُصب أعيننا؛ حتى تكون هي غايتنا، أما الاختلاف في عددهم فقد حسمه القرآن، والله أعلم. وأما الزمان فقيل في زمان الإمبراطور الروماني (دقيانوس)، وقيل: „تيودوسيوس)، 408/450م. ثانيًا : فوائد متجهوعة:
1- الإيمان الحق يدفع المؤمنـين إلى التضحية: فأصحاب الكهف لما تمكن الإيمان من قلوبهم، وذاقوا حلاوته؛ جعلهم يؤثرون حيـاة الكهف على حياة القصور على ترجيح من قال: إنهم كانوا من أبناء عِلْية القوم في الدولة الرومانية، ثم عرفوا التوحيد من النصرانية الحقة، وهكذا المؤمنون في كل زمان ومكان، فالسَّحرة حـين خالط بشاشة


Upload by: altawhedmag.com

في الطعام. ن مو اطن الفتن قدر الإمكان.
 سلمهة الللة منها، وأن من حرص على الـى العافيـة عافاه



 و أ وهذه من أهم العضهايا التتي قد تُستنبط من قصـة أهل الكهف، وقد يسـارع اليعضه، وهـيـز العزلة دون
 أهل الـعلم في المسألة،، ونذْكر ما رجًّحوه، واللـة المستعان، ولكن قبل ذكر أقوال أهل العلم أحب أن


 أَباًا " [الكهف: •



 المنكر في حدود الستطاعته، فالا يـصوز في حقه الاعتزّال، واللـه أعلم.
هذا ملخصى ما وصل وإليه أهل العلم وهو
 يـخالط الناس ويصبر علمى أذالهم أفضل من المؤمن اللني لا يـخالط الناس ولا يصنبر على أذاهمه. [صصیح الــامع: برقم 7701]
 ا- الـخلطة أفضل من الـعزلـة لمن وفقه الله للقـــام

بـحقها المتمثل فيما يلـي: الـي
أ- أن يـأمن على نفسه من الوقوع في الفتن. ب- أن يقوم بـواحب الدعوة إلى اللله، والأمر بالمعروف ووالنهي عن المنكر r- العزللة نوعان:
أ- عزلة بدنيـة، وهذه التي فعلهها أهل الكهن.
 إنسان حتى لو كان وسط النلق يـعتزّل سـلوكهم وأقو اللهم، ويحعل علاقته بـالناس على قدر الضنرورة،
 nالداء و الدو اءه)؛ فهو جميل مفيد.

واللهه المستعان.


 هَ هِ
 وأصحاب نبينا محمد حلى الله عليه وسلم تحمّلوا ها تحملوا في سبيل دينهم في مكة، ثم هاجروا، وتركوا ديارهم وأمو الهم، بل وأبناءهـم في سبّلِ الله، والنماذج العليا للإيمان وأثره أكثر من

 1\&]؛ فالربط هو الشد والتثبيت، والذي فعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك يفزع المؤونون
 ، [آل عمران:^]، وكثيرُا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُرددد في دعائه: „يا مقلب القلوب ثبت قلبي

على دينله. [ابن ماجه 199 وصححه الألباني]. rr- الفرار بإلى اللهه واللجوء إلجيه: المؤمنون في كل زمان ومكان يفرُون إلى الله،
 الذي يسمع ويرى، ويجيب دعاء المضطر إذا دعاه، وهو الذي ينصر أولـاءه، وهذا ما فعلـه الفتـية حـين
 وَكَا مِنْ أَمْرِنَ رَشَـَدًا ه [الكهف: :1]، فاستجاب الله لهم وأواهم ونصرهم وجعلهم للناس أية.
६- أهل الضلالل لا يملكون حجة مقنعة:
لا يملك أهل الضلال على باطلهـه دليـاُ واضحُا،
ولا حجة مقنعة لأصحاب العقول السليمة، ولذلك تحداهم الله تعالبي على مر العصور، نقال: „الُّزَلًا
 تعجب الفتية من قومهم الذين اتخذوا من دون الله
 فهم لا يملكون إلا البطش والقوة لفرض معتقدهم:

 o - الحثث على العلم، وطلب الدليل على القول والفعل، فهو مسلك من هداه اللـه. 7- الأبب فيمن اشتبه عليه أمرّ من العلم أن يرده إلى عالمه، ويقف عند حدٍ ما يعلم، ولا يتعداه.
 دليل على صحة الوكالة في البيع والشراء والشراكة

## |l

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلهه وصحبه ومن والاه، أما بعد: لقد أصابنا وكل حر في العالم صدمة كبيرة أمام ما حدث من مأساة في القرن

فإن صدمة المجاعة التي أصابت أهلنا في الصومال تجعل كل مهتم لا يبحث عن أخبار المجاعة فقط، بل يبحث أيضا عن أسبـابها. فكم رأينا من صور لاططفال - أو قل أشباه أطفال - تموت بين أحضان أمهاتهم في الصومال والقرن الإفريقي، وكم رأينا من مأس يندى لها جبين البشرية تطحن أبناء هذه الأرض المسلمة.

هناك مشكلة تاريخية كبرى في هذه المنطقة، ولعل الوقوف عليها يكشغ بعض أسباب الأزمة مما يمهَه لحلها حلا جذرينا تحتشـد فيه الجهود، فنصن ولا شك بـحاجة إلى درء المفسدة الحاليـة، وإنقاذ الوضع الراهن، وكذلك يجب علينا أن نبحث في الأسباب التي أدت إليه؛؛ لكي لا تتكرر مرة أخرى.
نبّة حول الصومال
لقد ظلت هذه الأرض دولة موحدة على مر الزمان، ولا تمثل أرض الصومال الحالية إلا نصف المساحة الأصلية لإقليم الصومال الكيبر القديم، والذي عدلت فيه أيدي الصليبـين بـالتمزيق حتى عاد دويـلات صغيرة، فلقد احتل هذا البلد من قبل البرتغال وبريطانيـا وفرنسا وإيطاليا، وتم تقسيمه من قبل المحتلين ني مؤتمر برلين إلى ثلاثة أقاليم، وبعد خروج الاحتلال أصبحت الخريطة الصومالية مقسمـة كالتالي:
أولا: جمهورية الصومال، وهي الصومال
الحالي. ثانيًا: أرض الصومال، التي نالت استقلاللها باستفتاء شعبي كالعادة، ولم تـحظ حتى الآن بالاعتراف الدولي
 لصراع دائم بـين الصومال وإثيوبيا؛ ليكون بمثابة المسوغ الدائم للتدخل العسكري في

لكن الصدمة الآكبر كانت عندما تذكرتها إنها „الصومال الكبرى"، أو طاوعتك نفس فقل: "أرض الحبشةd.. تلك الأرض المباركة التي استقبلت أول هجرة إلى الله تعالى ني الإسلام، تلك الأرض الطيبة التي حكمها الرجل العادل الذي لا يُظلملم عنده أحد، والتي احتضنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اللا معه من المهاجرين.. إنها أول خطوات اللاتها الاسلام على أرضن القارة الإفريقية، إنها الصومال أو الحبشة أرض الأنصـار قبل أن تكون هناك

مدينة أو اننصار كانت مؤلمة حقّا تلك المشاهد و الصور التي تمزق القلوب حسرة على حال إخوانـنا هناك، وإن الجوع والخوف والعطش عرضن يجب علينا أن نعالجه بكل ما استطعنا من بذل وعططاء بل وتضحية، لكن المأساة الحقيقية عندما تدرك حجم هذا الجهل المطبق، والتعتيم المتعمد على تاريخ هذا البلد الطيب، الذي صار أغلب المسلمـين لا يذكرونه إلا لضرب الأمثال بـه في شدة الفاقة، والاستهزاء بنحافة أجساد شعبه،، والسخافات حول الهياكيل العظمية المتحركة التي ترسم على وجوه الكثيرين ضحكات قذرة تميت القلوب. كلما بحثت عن أحوال هذا البلد الطبب، قالوا: في مجاعة، أفول في نفسبي كما كان يقول عمر رضي الله عنه: ليس هذا كل ما أريد، فإن

## (皆)

## إعداد / سامع أحمد أبو الروس

في يد القوى الدولية تتقاذفها حسب مصالحها الخاصة.
عندما تصنع المانساة

إن المأساة في منطقة القرن الإفريقي ليست في الجفاف فقط؛ فكثير من الدول تصـيبها هذه النوبات من الجفاف، بل والزلازل والأعاصير المدمرة، وسرعان ما تستعيد عافيتها، وتعود إلى كامل طاقتها من جديد، لكن الحال الذي تعاني منه هذه المنطقة من أمتنا هـي أنها تُستغل وتتخذ تكأة حتى يقبع العالم الإسلامي تحت السيطرة الأمريكية والصليبية والصهيونية، وهذا ليس وفق نظرية المؤامرة، وإنما هـي لعبة

المصالح بدون حياء ولا إنسانية ولا أخلاق. إن مأساة الصومال مصنطنعة، وهناك حرص شديد على أن تظل كذلك لعبة في يد أجهزة الاستخبارات والعصـابات الدولية؛ حيث السيطرة على حركة الملاحة في أهم الممرات البحريـة ومنابع النيل والبترول والغاز الطبيعي واليورانيوم الذي يُيتخ الـيتدم في الصناعات النووية، أضف إلى ذلك المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة لدفن المخلفات النوويـة، بإشعاعاتها المميتة بـعيدًا عن الرقابـة الدولية، وأهم من ذلك تأمـين حدود إسرائيل، وتجفيف منابع الدعوة الإسلامية في القارة الإفريقية.
كل هذه الأسبـاب تمول أكبر عمليات الإبـادة الباردة لعشرات الملايـين من المسلمـين، وليس الجفاف إلا سلاحًا واحدًا من أسلحـة هذه الحرب القذرة، ولك أن تعرف أن الأهم المتحدة قد رصدت مبلغ 177 مليون دو لارًا فقط للمجاع الوة، في حين تم رصد مليـار ونصن مليـار دو لار خلال عام واحد للعمليات العسكريـ،، كما صرح بذلك الك الـار إيان إليسون الأمـين العام المساعد للألمم المتحدة


المنطقة، وبه منابع النيل الأزرق. رابعًا: إقليم فندي، وقد ضندته بريطانيا
إلى كينيـا عام جا971م.

خامسًا: الصومال الفرنسي أو جيبوتي. أها السكان في الصومال الصنال الصغير أو الصومال المتعارف عليه الآن فيقدر عددهم بحو الي عشرة ملايِين نسمة، كلهم سنيون على المذهب الشافعي. ولقد نالت الصومـال استقلالها - الشكلي - في عام • 97 ام بقيـادة الرئيس پآدم عبد الله عثمان، ليكون أول رئيس لجمهورية الصومـال بعد الاستقلال، وبعد انتههاء مدة رئار الاسته انتُخب الدكتور "عبد الرشيد علي شبير ماركي" رئيسًا للجمهوريـة ثم تم اغتياله ليصنعد اسم "محمد سياد بري" -أتاتورك إفريقيا- حيث يقود البلاد، ويعلنٍ تعليق الدستور القديم، ثم يعلن الصوهال دولةُ اشتراكية، ويتبنى المذهب الشيوعي الماركسي، ويرتمي في أحضنان الاتحاد السوفيتي، وقام بتحويل الكتابة من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية، غير أن البـلاد في عهده ظلت متماسكة نوعا نـا مـا، ثمـ دخل محمد سياد بري في حرب مع إثيوبيا لاستعادة أقليم أوجادين منها، لكن تدخلت لعبة المصالـح وانقالب الاتحاد السوفيتي عليه، وقام بمساندة إثيوبيا؛ لتنتهي الحرب بـين الصومال وإثيوبيا بـانسحاب قوات (سياد بري) من إقليم "أوجادين"، لتبدأ سلسلة من الاضطرابات والمحاولات الانقلابية الموجهة ضد ارات اسياد بري،، والمدعومة من إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتنتهي بهروبه من مقديشيو عام

م1991
ولم يغادر سياد بري السلطة إلا بعد أن أشعل فتيل حرب دامية؛ لينشاً بذلك صراع الـا جديد بـين المعارضين الثوريـين أنفسهم في ذات العام وإلى يومنا هذا، ولقد كان من أعظم نتائـج الحرب على المستوى الداخلي والـي الـارجي ذهـاب الدولة المركزيـة ذات السيادة، وغيابهـا عن الحضور إتليمنيا وعالمئيا؛ لتصبح بذلك أداة

فلسطين، بل لا تنذك إحداهما عن الأخرى، ولعل الملاحظ أن أحوال أهل فلسطين ألفضل ألون بكثير من أحوال أهل الصومال المساكين، والونا الوطن العريني والإسلامي يمر بمرحلة عصيبة كفيلة بـانكفاء كل قطر على نفسنه، لكن لو حدث ذلك هلكو'ا وهلكنا جميعُا
من أجل ذلك صدرت الفتاوى العديدة بـجواز إخراج زكاة المال لإخواننا في الصومال الـال بالرغم من المثنكلات الداخلية، إلا أن اللـه عز وجلا وجل أمرنا بالتكافل، حتى وإن كنا في مسغنا المالـا يعني في




ولقد عشنا في شهر رمضان المبارك وإن أحدنا ليشكو من التخمة وامتلاء البطن بـع تتاوله لطعام السحور قبل الفجر، ثـم قد تـجده بعد صلاة الظهر يكابد الجوع والعطش كأشد ما يكون، فكيف بإخوانتا الذين يبيتون الـيا الـياليالي والأيـام دون طعام أو شراب. يا من تبتغون الغفران في رمضان جاء في الحديث عَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالٍ:

 كِنْ بَغَايًا بَنِي إسْرَائِيل، فَنْزَعْتْ مُوْقَهَا فَسَقَتَهُهُ
 كلب عطشان، فكيف بإنسان مسلم؟!!


 ونهيب بإخوانتا الذي يـرفون القضيـة، وطرق التبرع أن يحثوا أهل الخير على التبرع، وانن يقوموا بـالتعاون مع الجهات الموثوق فيها من حيث جمع التبرعات؛ حيث إنه ليس بـاستطاعة كل الناس القيام بالإيداع في حسابـات البنوك، فلنسهل لهم الأمر ما استطعنا إلى ذلك سيـيلاً. اللهم ارحم إخوانـا في الصومال، اللهم
 غير ضار، عاجلا غير آجل، اللهم اسق عبادك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، ورقق قلوب العباد على أهله، وأخر دعوانـا رب العالمين.

التي تفرضهها أمريكا على هذه الدولة المنكوبة، وكأن لها اقتصادًا يمكن محاصرتها الـها قد يكون هذا جنونا، لكن عندهـ ما لـا يبرم؛ ليصنعوا أكبر مآسي البشرية على الإطلاق على أعينهم، وليست بقية البلاد الإسلامية عن أعينهم

## حو الينا وعلينا




 وغيرهما) . وهنا ملاحظة هامة: فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الجسد -ـيعني الأمة - إذا اشتكي مذه عضي تداعى له سائر الجسد؛ وهذا على سبيل الخبر وليس الأمر، فالجسد الواحد يتداعى إذا اشتكى الـي أحد أعضائه، وليس للجسد في في هذا أي اختي اليار، فنحن في هذه الأمة على مثل مـا ذكر رسول اللـه
 دولة من جسد الدول الإسلامية الواحد، فسوف

يؤثر هذا على استقرار بقية البلاد بـلا شك. فإذا علمنا أن أكثر من ثمانـين بـالمائـة من ميـاه النيل في مصر مصدرها منابع النيل الأزرق في انـي إقليم أوجادين، فبوسعنا أن نتوقع لماذا احتلته إثيوبيا برعايـة أمريكية، وقامت بـانتزاعـا الصومال بـالقوة، وصـار مصدر ضنغط يُستخدم ضدنا كلما أرادوا. وإذا علمنا أن مفتاح البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس تسيطر عليه سواحل الصومال، فبوسعنا أن نتوقع لماذا تعمل المخابرات الأمريكية والإسرائيلية على جعل هذه المنطقة مفتوحة تمـامًا ويباح لهم التدخل فيها وقتما شاءوا، ولا يهه وقتها الملايـين التي ترز وت تصت وطأة الجوع والموت، بل، وتستغل مأساتهم في عمليات التنصير المثبوههة. إن كل أحداث الصومال لها تأثير مباشر علينا هنا في مصر خاصة، وعلى العالم الإسلامي والعربي عامة، ولو لم نـنتبه لـهذا، فالبـلاء لن يصنح قريبًا من ديارنا، وإنما ستصبح المشكـة حوالينا وعلينا.
(إطعام في يوم ذي مسغغبة)
إن قضية الصوومال لا تُقل أهمـية عن قضـية

# أويس القرثي * * رؤية سلثيهة 



الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لـه الحمد الحسن والثناء الـحميل، والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آلهه وصحبه أجمعـين، ثم أما بعد.. ليس ثم شك أنه لن يُصلِح آخرَ هذه الأمة إلا ما أصلح أولـها، وأن طريقة أهل السُنة والحمـاعة: في الاعتقاد والعمل والسلوك والأخلاق، هي الطريقة المثلى المطابقة لما كان عليه النبي صلى النـي الله عليه وسلم وآصحابـه، وأن اتباع آثار السابقين الأولـين من الصحـابـة والتابعـين والسلف الصـالــين، هو المذهـج الرشيد الموصل إلى النصر والتمكين في الدنيـا، والنجـاة في الآخرة.

عنه، وعن عليَ روى عنه: يسير بن عمرو، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو عبٌ ربه الدمشقي، وعُيرهم، حكاياتٍ يسيرة، ما روى شيئًا مسندًا، وقد كان من أولياء اللـة المتقين، ومن عباده المخلصـين،. [طبقات ابن سعد 7 / / ]التاريخ البظاري r / 00].
أويس القرني.. قصة صحيحة مسندة:
عن أسير بن جابرِ، قال: لما أقبل أهل اليمن، جعل عهر -رضي الله عنه- يسُتقرئ الرفاق، فيقول: هل فيك فيكم أحدٌ من قرن؟ فوقع زمام عمر - أو زمام أويس - فناولها - أو نـاول أحدهما الآخر - فعرفه، فقال عمر: ما ما اسمك؟ قال: أنا أويسُ
قال: هل لك والدةُّ قال: نعم. قال: فهل كان بك من البياض شبيء؟ قال: نـعم، فدعوت الله، فأذهبه عني، إلا موضع الدرهم من سرتي، لأذكر بـه ربي. قال لـه عمر: استغفر لـي. قال: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم--. فقال عمر: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلمَ- يقول: (إن خير التابِعين رجلِ يقال لـه: أويس، وله والدةُ، وكان به بياضِ، فدعا الله، فاذذهبه عنه، إلا موضع

 مناقب أويس القرني وفضائلله: كثرت الروايات وتواترات النقول في فضائل أويس، فقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنـي عليه بـالخيرية، فقال صلى الله عليه وسلم: پ خير التابعين رجل يقال لـه أويس، وله والدة، وكان بـه بـي بـياض،

 العُبَاد، فكان إذا أمسىى، يقول: هذه ليلة الركوع، فيركع

وإن مبنى دين الإسلام على الوحي والنقل الصحيح لا العقل والاستنباط المجرد، فما جاءنا من أمر ونهي في كتاب اللهه تعالى أو سنة رسوله صللى اللإله عليـه وِسلم وجب علينا قبوله والمبادرة إلى امتثاله فعلا
أو تركاًا

ولذا كان السلف رحمهم الله يدورون مع النصوص حيث دارت، ويحكمون على الرجل بأنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أفعالـه وأقو الـه نابعـة من هديه عليه الصلاة السلام، وإلا كثفت حقيقته حريّه ورُدت دعواه كما قال- صلى الله عليه وسلم -: : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده [مسلم IVIA]
 البياض، يفيض بـالخير والهـدى والرحمة للعالمين، وهذه الأمة العظيمة أمةُ ولادة، لا تعقم عن الدفع بعظمائها فـا في الملمات، بل وتفاخر برجالها وتارِيخها بـين الأمم، فلقد
 ومروءة، وعلمًا، خرج منها القادة الأفذاذ الذين حملوا مشاعل النور والهدايـة ليشر كانوا في دياجير الظلمات، وكان من أبنائها الأفراد الأنقياء الأتقياء الذين علِّموا الدنيا الزهد ومكارم الأخلاق، وإذا فاخرت الأمم الغربية اليوم بأعمال للخير ظاهرها إلرحمة وباطنها العذاب، هإن أمة الإسلام قدّمت رجالاً فضالاء وائمة عظماء، حرصوا على عبادة الرب، ثم نفع الخلق، ولم يرغبوا في أن يُعْرُفوا، بل حسبهِ أن الله تعالى يـعرفهم، ومن رجالات هذه الأمة سيد التابعـين أويس القرني القدوة،
الزاهد العابد.

قال الإمام الذهبي -رحمه الله- في ترجمته هو: "أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني، المرادي؛ اليماني. وقنن: بطنّ من مراد. وفد على عمر، وروى قليلا

رسول الله خادمك أنس ادع الله لـهه،. وقول المرأة التي كانت تصرع: "يا رسول الله، ادع الله لي". وآخر الأمر سألته الدعاء بأن لا تتكشف عند الص الصرع فدعا لها فمن جاء إلى رجِل صالـح وطلب منه أن يدعو لـها، فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، بل هو سنة حسنة وشبريعة ثابتة. Y- r- تلقي العلم بدون واسطة: ومن ذلك ما زعمه النقشبنديون أذه تلقى عن رسول الله علومًا بظهر الغيب. فاتخذوا من هذا الزعم ذريعةٍ ليختلقوا بها ما اشتهته نـفوسهم بوضت هذه الأسطورة المتمثلة في كلمة الأويسيةه. [الطريقة النقشبندية بـين ماضيها وحاضرها الأ/ IVY]. وهذا ضلال مبـين؛ إذ العلم الشرعي الموصل للنجاة أصله الكتاب و السذة بفهم سلف
 r- ابتداع ثرقة الأويسية: يقول الشيخ محمد فريد أيدن: پأما الأويسية: غإنها مصنطلحُ غريبُ ومثيرُ، اختلقها النقشبنديون ليتخذوه ضربًا آخر من دعوى علم الغيب الشيوخهم. يزَعمون أن عددًا من قدمائهـه تلقوا علومهـم من روحانيـة من ماتوا قبلهم؛ ويصفونهـ بـ ــ الأويسية،"، فيقولون لكـل منهم (شيخ أويسي" نسبة إلى أويس القرني. [الطريقة النقشبندية بـين ماضيها وحاضرها ألـا ६- تحديد قبره والبناء عليه: قام الصوفية بجهلهم بيناء أكثر من قبة على أكثر من قبر نسبوه زورًا لأويس القرني في قرية الحمى من نواحي زبيد، يسمونه قبر "حضرة خوراجيه أويس القرني عاشق رسول الله، هـكا مكتوب عليـه،. [القبورية في اليمن 1/TYY]. وقبر أويس غير معروف ولا مقطوع بـكانه،، قال



 هذا والمقام يطول إذا تتبعنا المالخذ على ضـلالات وجهالات الصوفية في الغلو في الصـالــين ومنهم وعلى رأسهم أويس القرني رضي الله عنه ورحمه.
 واعلم أخي في الله أنتا مأمورون باتـباع الكتاب و السنة، منهيون عن التقليد الأعمى، وأهل السنة والجماعـياعة لا يقدمون كلام أي إنسان مهما كانت منزلته على كلام اللـه وكلام رسوله صلىى الله عليه وسلم، ولا يقلدون أحدًا في الـي دين الله بدون حجة ولا دليل، بل هـ ين ينفرون الشد التنفير

عن التقليد الأعمى، والتعصب للـأشخاص و المناهـج. والحمد لله رب العالمين.

حتى يصبح. وكان إذا أمسىي يقول: هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح. وكان إذا أمسى، تصدق بـي الصا في بيته من الفضل من الطعام والثراب، ثم قال: اللهم من مات جوعُا، فلا تؤاخذني بـه، ومن مات عريًا، فلا

تؤاخذني به. [أبو نعيم في حلية الأولياء (AV/Y)] . وكان -رحمه الله- حريصًا على الإخـا بنفسه عن الرياء ويفر من الشهرة، ففي لفظ لحديث عمر رضـي الله عنه أنه سأل أويسًا فقال: پٍ أين تريد؟ قال:

 وكان -رحمه الله- عارفاً بزمانه مقبلا على ألـى شأنه، لا يخاف في الله لومة لائم. [سير أعلام النبـلاء $[(r \cdot / v)$
من هذه الروايات الصحيحة الصريحة المسندة يتضتح لنا أن أويسُا القرني سيد التابـعين، ومن أكثرهـم زهدُا وعبادة، ومن أفضل هذ أوه الأمة برُا بأمه، وصلة
 وكرمُا، رفعه البر بأمه، وساح فـي في أرض الله رافضًا الشهرة ورغب أن يكون في غبراء النـاس، وسلك مسلك الصدق، وبـالجملة كان صحيح الديانة، أثنى عليه نبي هذه الأمة وعلماؤها الثناء الحسن. جهالات صوفية و الرد علـيها:
مع كل هذه النصوص الواضحة والحقِ الصريح
إلا أن الصوفية اتخذوا من هذا المثال السِّنَي المذهب والصحيح المعتقد والسليم المنهج سُلْمًا للجنوح عن الحق، وتكأة للمغالاة والشطح، وكان مما افتروه وابتدعوه متذرعين بسيرة هذا الإمام الجليل، مـا يلي: 1- طلب الدعاء منه ومنرّلة الوليني
فقد زعموا أن الولي قد يكون أفضّل من الصحابـ؛
محتجين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضني الله عنه قال: ״ فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل"، وقد قال شيـخ الإسلام ردًا لهذه الفريةّ إن: پأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب، وإن كان الطالب أفضل منَ أويس بكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحدُيث الصحي "mإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوول: ثم صلوا علئي فإنه من صلى عليُ مرةٍ صلى الله عليه عشرُّا، ثـم سلوا الله لـي الوسيلة، فإنها درجهُ في الجنة لا لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيـامةه. [مسلم: : وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم كما في حديث عكاشة قال: ״يا رسول الله ادع الله أن يـجعلني منهمه، الما أخبرهم بأنه يدخل الجنة سبعون ألفا، ورد على الآخر عندما سأله قال: (سبقك بـها عكاشة، . وقول أم سليم: ״يـا

## $22 j i j$ <br> 10770




2ワ開 12418

تum Juti . .
 شـاهدوا قنـاتكم المفضضلة في ثوبها الـجـدِد

ه أقوى بـرامج التوك شُو "مصر الحرة" مع د/وساهم عبد الوارث. ه أقوى البرامج الثينية والشرعية مع نخبة من أكبر مشايخ وعلماء السنة بمصر والعالم العربي ه أقوى البرامج الحواريـة "سياسيةٌ - اجتماعية - أسربـة - تمقنية" على شاشة قناة الحكمةٌ تقد العلم النافُع والفكر الإسالمي الرشيد والنقد البناء والرأى الجرىء.
■ بـرامج قناة الحكمة لكل الأعمار والأجيال وبـرامج الأسرة والأطفال وبرامج تـرفيهية وثقافِية.


ساهم في دعم قناة الحكمة بالدعاء الصـادق ، وبشراء انسهم الحكمة لدعم الحكمة
 buy@alhekmahshares.com : إيمـا

Upload by: altawhedmag.com

## 

##  <br> حة.ي.بة بيّنـات

 غاية هذا الكتاب تذكير النفو س والناس بروه الطاعات والعبادات فـى الشهر الكريمم .. لتتموا الطاعة وتتحول الع السبية فـى بقية شهور العام
 العبادة وهتى لاتتحول إلـ عادة تفقدنا معانى العبودية الهطلوبة


سعر الكتاب بالككتبات : 9 جو جنيه 9 جنيه

ولها كان شهر رهضان المبارك من اعظمه مو اسمم الاسلام وأبلهما وصن أكثر الفرص السانهة اعام العبد لكي يـتقرب من خالته تعالي وينال رضاه راه باتباع سنة نبيه .. لذاكانتا الهاجة ماسة لتعرف علاى هديه فـى تسعة رمضانات مامها فـى هياته العامرة بالاجتهـاد قـى التعبد والطاعة . . لذاداولنا سبر أنباره واستتطان احو اله ..لإضاءة الالقتتاء بأتقي الخلق لربه تعالي


سعر الكتاب بالمكتبات : V Y Y اجنيه

الافتقـار الى اللهـ

غاية الذل اله هع غاية الهب .. افتقار المالهه التعلق بالهو الالنس به . . افتقار الـالاله مداوحة الذكر والالستغفار . . افتقار المالهـ
 خشية الله فـى السر والعلن .. افتقار الـالله


سعر الكتاب بالمكتبات : \%, \% بجنيه Y جنيه
$\mu$
القرآنر الكرير

أههية تدبر القر آن
أمور شرعت صـن أجل تدبر القر آن والتأثر به صو ارف نــوهل حون تدبر القر آن درجات تدبر القرآن ..علاقة القادائ بالقر آن حن سبِل تدبر القرآن .. صور مـن تدبر القرآن

(1)-4 - 0196843223

سعر الكتاب بالكتبات : V Yنيه اهلالبه الآб هر : عاسن للتوزيع وكيل إصطارات مجلة البيافُ
\%
 massailistripution@yahoo.com

Upload by: altawhedmag.com


[^0]:    $\qquad$

