## - a) als (y an lin 



 من هجللـات هجلـة التـوحيـل عن • ع سـنــة كاملـة

مْاجاجأة كبرى


الونفـد البيعر
مجلةالتوحيد
الدورالسابابيا
جن vo.


التوزيع الداخلي :مؤسسة الأهراموفروع أنصارالسنة المحمدية مطابع الأهرام التجاريـة ـ قليوب - هصر
Upload by: altawhedmag.com

والسلام على رِسّول الله وألـه وصحبه ومن والاهم، وبعد: البيعة: تُطلق ويـراد بـها الصغقة على إيـجـاب البيع، وعلى المبايعة والطاعة والمعاهدة، والمراد بـها هنا: إعطاء العهـ من المبايع على السمع والطاعة للإمام ني غير معصية الله، وذلك في العسرِ واليسر والمنشط والمكره، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمور منها: البيعة على الإسلام وهي أعلى أنواع البيعة وأوجبها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس عليّها،




إنٍ

ومن آدلة السنة عليها ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : „بايعني على الإسلام،


ولىّ قال: المدينة كالكير تنفي خبثّها وتنصع طيبها " [متّفق عليه]. وقد دل الحديث على أن نكث البيعة على الإســلام كفر، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: „باب من نكث بيعةه فتح الباري

ومن أنواع البيعة: البيعة على النصرة والمُنعة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم وفد الأنصار عند العقبة عليها، وتعتبر هذا البيعة أول عقد في الدولة الإسلامية قامت على أساسه دولـة المدينة النبوية، وقد جاء أنْ النبي صلى الله عليه وسلم قال لـهم: اتبايعوني
 وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان تقولوا الـي الله لا تخانـي الـون في الله لومة لاثيم، وعلى أن تُنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مدا تمنعون منه أنفسكم واززواجكم وأبناءكم ولكم التجنة. قال: فقمنا إليه



وتد جاء في هذا الحديث إشارة إلى نوع أخر من أنواع البيعة، وهي البيعة على السهع والطاعة للحاكم المسلم في المعروف، وإذا
 إمامة إلا بعد عقد البيعة، ولذلك بادر الصحابَة رضّي الله عنهم إليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقدوها لأبي بكر رضي اللـه عنه في سقيفة بني ساعدة، ثم وقعت من عامة الصـا المسجد، وفي حديث أنس بن مالل رضي الله عنـه أنه سمع خطبه عمر رضي الله عنه الآخرة حـين جلس على المّنبر، وذلك الغد من يوم توني
 قالٍ: كنت أرجو انْ يعيش رسول الله صلى, الله عليه وسلم - حتى يَّبُرَنا- يريد بذلك أن يكون أخرهم، فإن يكُ محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بـين أظهركم نورًا تهتدون بـا به بما هدى الله محمدُا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنـين، فإنه أولى الناس بآموركم، فقوموا فبايعوه، و"كانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلل في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر، فلم يزل به حتى صتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. قال ابن حجر: "اوكل ذللك في يوم واحده،.



Upload by: altawhedmag.com


Upload by: altawhedmag.com

صصيحه في حديث طويل تحت باب بعنوان: پباب تصة البيعة والاتفاق على عثمان رضني الله عنه، وفيه بعد ذكر طعن عمر رضبي الله عنه ودخول كثير من الناس عليه أنهـ قالوا يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أحد احق بهذا الأمر من هؤلاَه النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسسى عليُّا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن، وقتال: يشهدكم عبد الله بن عصر، وليس لـه من الأمر شيء - كهيئة التعزية له, -، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذال، وإلا فليستعن به أيكم ما أُمَر، فإني لم أعزله عن عجز ون ولا خيانة...،، فلما فُرغ من دنـ دفن عمر رضني الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، واللهه
 عبد الرحمن: أفتجعلونه إليُّ واللهُ عليُ لا آلو عن أفضلكمي قالا: نعم، فأخذ بيد أحدهما: ثقال: لك قرابة من رسول الله اله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لأن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر


فبايع لهه عليَ، وولج أهل الدار فبايعوه. [البخاري: ...
 قال الإمام أحمد: ״لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمانه. وسُُئل عن خلافة النبوة فقال: „كل بيعة كانت بالمدينةه. وعقب الإمام ابن تيمية على ذلك بقوله: وهو كما قال وله فإنهم كانوا في أخر ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهر هـا كانوا قبل
 جواز المهلد دون تقيين الثمقور إليهي
ويستفاد من قصة تولية عنمان رضي الله عنه: جواز العهـ إلى أشخاص دعينين دون تعيين المعهود إليه بعينه، ويرى ابن تيمية أن السبب في عدم التعيـين رعاية المصلحة، وشدة ورع عمر
 وبعد استشههاد الخليفة الصابر عثمان رضبي اللها عنه تولى الـى الخـلافة والإمارة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أتى إليه جمع من المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبير، وتالوالوا لله: إنه لا بد للناس من إمام. قال: لا حاجة لي في أمركم، فمن اخترتم رضيت به، فقالوا: ما نـختار غيرك وترددوا إليه مرارًا، وقالوا لـا له في آخر ذلك: إنا لا نععلم أحذُا أحق به منك ولا أقدم سابقة ولا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسسلم. قال: فلفي المسجد فإن بيعتي لا تكون خنية، ولا تكون إلا غي المسجد. [انظر الكامل لابن

الآثير r/4^9]
وقـد ذكـر الطبري فـي تـاريـنـه روايـات متـعددة تفيد أن الصحابة - رضوان الله عليهم - رشحوا عليًا للخلافة وبايعوه

عليها. [انظر جT وخلافته رضي الله عنه خلافة راشدة صحيحة، وهو أخر الخلفاء الراشدين - رضني الله عنهم - ويلاحظ من الروايات أن عليًا رضي الله عنه لم يكن حريصُا على الإمارة، وإنما قبلها بعد



Upload by: altawhedmag.com
 ونستغفزره، ونتوب إليه، ونـعوذ بالله من شـرور أنقسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهـده اللـه فلا فُضل لـه، ومن يضلل فلا هـادي لـه، وبعد: إن التأمل فيما يقع من حولنا من أحداث متسارعة، يحعل الإنسان ينظر فلا يجد إلا
 ووتدبرا عله يـجد إجابة لما يحدث، فالأمن قد
 ونطالب الحياة السعيدة، وانتشرت الوتات الفتن، وكثرت التحزبات والائتلافات، كل فصنيل بيحث عن مكاسب دنيوية، وانتشر القتل،
 ومنـّات المصنابين، في منظر لم تشـهوه أرض مصر من قبل، وفضائـيـات تـحرٍ والعصنيان المدني، يقف خلفها أنـاسُ تلطخت أيديهم بـالتآمر على مصر، ومخططات غربية

 والتخريب متلطخة صباح مساء، ومحاولات بث الوقيعة والغتنة مستمرة كل يوم لاششعال وإذكاء طائفية بغيضنة، وهينَة من أبناء مصر ومشـايخـها للحفاظ على كرامة مصر الأبية، التي يأبـى رب العزة سبـحانه أن تذلّ. والئؤ امرات مستمرة، وراءهـا سنتشم رائحة إسرائـيل ومن يتبـارون غي الغرب للدفاع عن
 تريد أمريكا والغرب الالتفافا والف حولـها بكل الوسـائل و الطرق المخـابر اتية و التآمرية!!! إنها الذتن التي قال عنها نبا
 القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربهـا، نكتِ فيـه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى
 دامت السهماو ات والأرضن، وقلب أسود مربـادًا
 ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هو اهو " مسشلم:



فتّن تقلب القّلوب وتـلدهيهاهو
وِكذلك فِإن الفتّ تُحدث انتكاسًا للناس، فِيرى
 الحديث، فإنها تتغاقم وتتعاظم وتنتشر، قال صلى الله عليه "وسلم "إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب أخرها بلاءُ وأموز تنكرونها، وتجيء فتنة فيرثق بعضها بعضًا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مُهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتذة فيقول المؤمن:
 الثانية، وتُنسي شدةُ الثانية هولِ الأولىي، والفتنة قد تكون في بعض الأزمان والأماكن تصل بالمرء إلى أن يتمنى الموت، وقد أشار إلى ذلك رسول الله عليه الصـلاة والسلام فقال: nn لا تقوم الساعة الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه، [متفق
 المؤمن الذي يصثل به الخوف على ذهاب دينـ، وغلبة الباطل وأهله، وظهور المنكرات والمعاصي لدرجة أنـه يتمنى أن يموت الآن قبل أن يُفتّن، فإنه يرى أن الموت خير لـه من أن يُغتن في دينه!! ومن صنات الغّتن أنها تذهب بـا بعقول الرجال في وقت من الأوقات، كما قال عليه الصـلاة والسلام يصن ذلك: „يقتل بعضنكم بعضُا، حتى يقتل الرجل جّاره وابن عمـ، وذا قرابته،. فقال بعض القوم: ومعنا عقولنا ذلك اليوم!! فقال: nلا. تُنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف لـه هباء من الناس لا عقول لهـم، لابن ماجه بمنزلة الغبار.
وهذه الغتن تقع وتتطور وتخرج عن اري حدود السيطرة، ويعرفها العلماء إذا أقبلت، بينما الجهلاء والعامة لا يعرفونها إلا إذا أدبرت، وتتزين في مباديها



له لقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبتلي عباده بما يمخصهم، ليتبين الصـادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، والطيب من الخبيث، وذلت بـالفتن التي تموج كهوج البحر، فتكون هي كبر القلوب، ومحك الإيمان، وبها يتبين الصادق من الكاذب، ومن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ومن يقف عند حدود الله مصن تتلاعب بـه الأهواء. ولقد بـيّنِ المولى سبحانه عندما تحدث عن الفتّ بمعنى الاختبار والابتـلاء كما قال تعالى عن موستى


 بـلا اختبار ولا ابتلاء، خالله سبحانه يختبرهـم بأمور
 والنسب، والحرب والأمن، والشدة والخوف، وتِّئتي



 والفتنة تأتي غي القرآن الكريم بمعني الثشرك






 وهذا الاشتباه جاء في حديث: رستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشبي، والماشبي فيها خير من الساعي" [مسلم YAAV]، وهي أيضا تأتي بمعنى اختـلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم، كقوله تعالى:

وإذا نظرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن الذِّت لهـا أوصاف، منها كبار ومنها











التي تدسُ السُمُ في العسل، وأصبح شغلها الشاغل هو استخدام وتلميع وجوه تخصنصت في تخريب هذا البلد، وإثشعال النار في مكل مكان، بـين تحريض، وتهييج، وكذب، وإشـاعات، وتأجيج لكيل ما هو ساكن، فالهدف منهـ وممن يمولونهـم من أسيادهـم في الخارج، أن تعم الفوضى وينكسر الأمن، وتنكسر معه هيبة الدولة، تنفت بالكير في خبث الحديد، وليست مجزرة بورسعيد بعيدة عن الأيادي التي شـاركت في الفتن، من فضائيـات، ومواقع، وفيسبوك، أَجْجِت بينهم الأحقاد والتعصب الأعمى الذي استغله المتأمرون بـين فتنة صغيرة ينتسبون إلى ما يسمون أنفسهم بـ "الالتتراس"، غهذا أهلاوي، وألتراس زملكاوي، وهذا بورسعيدي، وآخر إسماعيلي، وتصيدتهم أيادي المتآمرين الذين خططوا ومولوِا، هان عليهه أبناء جلدتهم، من خيرة شبـابهم بدلا من أن يحتضنوهم أوقعوهم في تنفيذ مجازر في كل مكان، وعدسات مصوري الفضائيات جاهزة في إستاد بورسعيد كي تنقل للعالم أجمع تلك الههمجية التتارية، لتحولِ مباراة غي كرة القدم إلى مذبحة، تبث فيها الرعب والخوف ورالهلع، وتنتل الفوضى العـارمة إلى العالم كله، مصوُّرة أن هذه مصر!! تنفيذُا دقيقًا لما دبروه

بليل!!
يأتي كل هذا مع تخاذل أمني نضع أمامـه عشّرات
من علامات الاستفهام، مع تمنينا لعودة أمنية كبيرة تقضني على تلك المظاهر العاتية التي أصبحت من أبرز مِعالم مصر من أقصاها لأقصاهاها، وتباطؤ من القوات المسلحة في رد الفعل على الحادثـ.. مع كونــا نناشد كل إنسانٍ مخلص يحب هذا البلد، ويخشىى الله سبحانه ألا يستجيبوا للمؤامرات التي تهرا إلى ضرب القوات المسلحة وكراهيتها، وكسرها ألها أمام المؤ امرات الخارجية والداخلية، وسقوط الشرطة الذي يعني سقوط مصر، وانتثار الفوضى العارمة!!!

 وكذلك قال علي رضي الله عنه: :(إن في الفتّن انتكاسُا للفُطر، تأتي الفتنـة العمياء الصنماء آلمطبقة التي يصير الناس فيّها كالأنعام،، والأثر موقوف على
عليّ رواته ثقات.

ومن الفتن فتّن لا تدع بيئًا إلاً دخلته، قال صلى
الله عليه وسلم: „ر ست من أشراط الساعاءة.. وذكر هنها: فتذة يدخل حرها بيت كل مسلمه [أخرجه أحمد
 في صحيحِ الجامع]. وأيضنا لا تدعُ أحدُ إلا لطمته، وكذلك فإنها تقلب القلوب، وتجعل فيها النكت السوداء، حتى تصبح كُنتكسَة، وأما قلوب أهل الإيمان فإنها تبقى صـافية نقية لا يتشربها شيء من دخان هذه الذتن!!
 إن ما يدور من حولنا من أحداث قتل وترويع، وخطف ونهب، وسرقات وحرائق، وتهديد للآَمنين صباح مساء، وأيادٍ عابثة تدبر في الخفاء نشر الثوضى، وإشعال البُلاء سواء كان ذلك بإيعاز من أناس لتحقيق دصالح دنيوية حقيرة، أو كان أداة لتتفيذ المؤ امرات من الداخل والخارج؛ ممن اجتمعوا على كراهيتهم لبلادنا، وهم يعيشون تحت سقفها، يستظلون بظلها، ويشربون من نيلها، ويسرقون أهلها، ويسرقون نعيمها ويحرَضنون الفئات، مندسينا بين الجماعات في المصانع والميادين، غرضنهم دنيء، وهدفهم ليس بريئا، وهم لهم كارهون!! وفي خضم تلك الفتن، وهذه المؤامرات لا بد أن
 من ذلك، وإنت لو نظرت إلى هذه الأحداث الكثيرة، والمستجدات المستطيرة، والمطالب البغيضة والنوايا
 يمكنِ أن تطلق عليها حُكمُا واحدُا، ولا أن تقف منها موقفا واحدًا، ولا أن تُعَمُم عليها كالِمًا واحدُّا، ولذلك فإن معنى الاختالاط والاشتباه في الفتخة قائم الآن، واللـه تعالى يبتلي قادة الدعوة والعلم من المسلمـين في المواتف، ويمتحنهـم بما يُجريه من الأقدار، ماذا
 وعن ماذا يصـرون؟! وهذه أعظم المسئوليات الشرعية، البتلاء العالم والداعية إلى الله بهذه الأقدار الإلهية التي ينظلر رينا فيها مـاذا يقولون، وماذا يعملون، وسيجازي اللـه الجميع كل بحسب عمله، ونسأل اللـ، السآلامة والعافية.
 وما يقع من فتن تسبيت فيه بعض الفضائيات


وفوائد الديون الخارجيـ، ودفع نفقات الخدمات المالية والتأمينية، والنتيجة انخفاض أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى بلغت 17 مليار دولار، وهو ما يعني قيمة واردات سلعية لثلاثة أشهر

فقط أو تزيد قليـلا.
ومن هنا فإن تعطل الإنتاج في ظل عجز تجاري
مزمن يعني زيادة الواردات السلعية لتغطية الاستهلالك المحلي، وهو ما يزيد الطلب على العملات الأجنبية، إضافة إلى أن الموازنة الحكومية مصابـة بعجز مُرْمن يتوقع وزير المالية في حكومة الجنزوري أن يصل إلى أ أليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وأقساط الديون الخارجية والداخلية 99 مليار دولار. وإذا كان عدد الأيدي العاملة في مصر يبلغ مليون شخصن، يعمل منهم نحو ستة ملايين في الحكومة وقطاع الأعمال، فإن القطاع الخاص يقوم بتشغيل نحو 11 مليون شخص، ونسبة قليلة من هؤ لاء لا يعملون بالقطاع الخاص المنظم مثل الشركات الاستثمارية!! فهل يتوقف الإنتاج استجابة للعاصـين من أصحاب المطالبة بـالعصيان والإضراب!!


ومع انتشار الفتن، وفضائيات الفتذة التي اختزلت شعب مصر في ميدان التحرير، ونشرت الفوضى بـين كل فئات آلجتمع، تنافست في نفس الخط والوقت مع إعلام غربي خبيث رؤج لديمقراطية زائفة قام بتغطيتها على حسب مصالـالح المدللة إسرائيل، مروجين لإحياء الفكرة المشبوهة القديمة حول المخطط المشبوه لتقسيم مصر إلى أربع دويلات: الأولى في سيناء وشرق الدلتا، وتكون تحت النفون
 الإسكندرية، وتمتد حتى جنوب أسيوط، والثالثة في النوبة، والرابعة يطلقون عليها دولة البربر، ومصر
.

إن التعصب الذي غذته أياد الغذر والخيانة والمؤامرات، والكراهية لمصر وأهلها؛ تعصيب مذموم، وإذا وصل التعصب إلى التفريق بين أبناء الأمة الواحدة كما حدث في بورسعيد، وبدا الموقف فيه عداء بـين أبناء الوطن الو احد بعد فقد العديد من خيرة شباب مصر أرواحهم بسبب التعصب غير المبرى، وهؤلاء لا يغضبون لله، وإنما يتقاتلون في عصنبية عمياء وبعضهم يفقد, حياته، يقول النبي صلى اللهه عليه وسلم: (من قتل تحت رايـة عميًّه، يـضضب للعصبية، أو يقاتل للعصبية، أو يدعو إلى العصبية فقتلة جاهلية، [مسلم: :1^0]. تهو العصيان.. والاضضرابات.. والخخسران المبين وها ومع انتشار الفتّن وضياع بعض الأمن.. شهدت البـاد والعباد أوضاعًا وضربات في كل منحى من مناحي الحياة بـين مطالب المستغلـين، وحقوق الفقراء، همن ضـاقت بهم السبل، وذاقوا مرارة العيش، بـحثا عن رغيف عيش يستغله المستغلون من أصحاب سرقة حقوق الناس، وأسطوانة بوتاجاز يـجز الإنسان عن الحصول عليها إلا بالتعرض اللضرب والتهلكة، وبين محرضين أرادوا بعد أن وجدوا الصوت الإسلامي يعلو مناديُا بضرورة تطبيق شرع رب العالمين، فحاولوا نشر الفتن، وإشاعة الفوضى، والعصيـان، صوروا النـاس أنهم بذلك يدافعون عن حقوقهم حتى يتوقف كل شبء وتعم الفوضى، وتنكسر الدولة، حتى القوات المسلحة حاولوا أن يجعلوها في مأزق في ظل المؤامرات التي تواجهها من أعداء الداخل، ومؤامرات

> الخارج.

وبنظرة اقتصنادية كاشفة ومختصرة في عدة كلمات؛ لو استجاب الناس لمؤامرة كسر مصر وهدمهـا انتظارًا لتنفيذ بـاقي المؤامرة بتقسيم مصر وتفتيتها، الـا واستجاب الناس - لا قدُر الله - للمنادين بالعصيان المدني ممن لا يعرفون شرع الله، ولا يتقون في شعبهـم إلا ولا ذمة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضيك يصل نصيب متوسط اليوم الواحد إلى نحو خمسة مليارات جنيه يومئا، إن لم يكن يزيد على هذا الرقم!! في الوقت الذي بلغ العجز في الميزان الكلي للمدفوعات خلال العام المالي الأخير عشرة مليارات من الدولارات كفرق بـين موارد النقد الأجنبي البالغة
 مليار دولار!!
وعلى الجاذب الآخر فلا بد من استمرار استيراد
السلع الأساسية والمشيتقات البترولية، وكذلك استمرار
الرحـلات العلاجية والدينيـة، ودفع أقساط

جاء رد الفـعل الاعمريـكي والفريكي جـاء مـروغـا، عنـدما أعلنت أمريكا بكل بجاحاحة عن ثيتها في الانتقام
 على الععاملين في تللك المنظمات وتحويـلهـم للتـحقيـيق، ولكـن هصر
 ولّ تستطيع أمريكا أز تركحها

المثظمات، بعدما أعلن أن منظمة (فريدم هاوس" قامت بتسفير مئات المصرين إلى صربيا وبولندا وسويسرا وجنوب إفريقيا، وكذلك تدريب الأحزاب السياسية المصرية على إدارة الحملات الانتخابية، فقد كان المتدرب المصري يحصل على ما يعادل ألف جنيه في الشهر من هذه المنظمات!! وفوجئت أمريكا والدول الأوروبية برد الفعل المصري على التهديد بقطع المعونة الأمريكية، مع أن الواقع يقول: إن آمريكا قد لا تستطيع قطع هذه المحونة التي بدأت منذ عام 9 ام بعد توثيع اتفاقية السالام بين مصر وإسرائيل بما كان يقدر بـ بـ Y, إليار، عبارة عن 1, ا, مليار دولار معونة عسكرية إضافة إلى مليار دولار معونة اقتصادية ني شكل سلع وخدمات، تم تخفيضها مع بداية الالالفية الثّالثة من مليار دولار إلى . وإننا إذا نظرنا إلى حجم الناتج القومي ثلصر اr.. فإن المعونة الأمريكية تمثل نسبة ه, .\% نصف في المائة من قيمة الذاتج القومي، وبالتالي فإن تأثيرها على الذاتج القومي ضعيف جدًا، وقد أذهلهم رد الفعل المصري المُساند لما اتخذته الحكومة وقواتها المسلحة من عدم الإذعان للمخططات والضغوطات الأمريكية والغربية، وإعلان المبادرات من كل فئات الشعب، وعلى رأسهم مبادرة الشيخ محمد حسان؛ للتبرع لتعويض تلك المعونة بما يفوقها عشرات المرات، وقد كانت الاستجابة السريعة لهذه المبادرة جيدة بضضل الله تعالى فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد أمنًا هطمئنا وسائر بـلاد


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الإسلامية، وتكون عاصنمتها القاهرة، لذا حاولوا إشعال النيران والفوضى غي كل مكان مختزلـين مصر كلها في ميدان التحرير، وماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، ويُسلط عليهم الضوء ليصـاب البلد بحالة من الفوضى والشلل التام. وإننا إذ نـحذر على صفحات مجلتكم التوحيد من الوقوع في براثن مخططات هؤ لاء المجرمين المارقين، والوقوع في مخطط إسقاط الدولة، بكسر مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، ثم تقسيمها بـعد ذلك إلى أربع دويلات صغيرة في مخطط برنارد لويس الذي

يتم عرضه على الكونجرس الأمريكي حاليًا ومن المعلوم أن مشروع برنارد لويس -وهو مؤرخ صهيوني متآمر - و الذي كان قد وضع مشبروعه التآمري هنذ عام •191م عندما احتدمت الحرب العرام اقراقية الإيرانية، لتستطيع أمريكا من خـلالها تصحيح حدود (اسـايكس بيكو"، وعقب إطلاق هذا التصريح وبتكليف هن البنتاجون الأمريكي بدأ لويس بوضع مشروعه الثهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية جميعا، كل على حدة، ومنها العراق وسوريا، ولبنان ومصر والسودان، وإيران
 الخليج، ودول الشمال الإفريقي، وتفتيت كل منها إلى مجموعات من الدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية، وقد أرفق بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط المرسومة تحت إشرافهه تشنمل جميع الدول العربية والإسلامية المرشحة للتفتيت.
 إن أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمـات الأمريكية والألمانية تكشف أوراقها أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي، نظموا براميج تدريب لـلأحزاب السياسية لرفع قدرتها على كيفية إدارة الانتخاباتات، وهو على عكس ما ذكره مسئولو هذه المعاهد أو الخارجية الأمريكية بأنهم لم ينخرطوا

في هذا النوع من التدريب! وقد فجرت أدلة الثبوت مذاجأة مثيرة من خـال تقارير الرصد والفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العاما الما لنظم عمل منظمات المجتمع المدني المتورط بّ من بـين مسئوليها وأعضائها ني القضية بعد اتهامها بـامبا بتلقي تبرعات وتمويلات أجنبية دون ترخيص، والعمل داخل البـلاد بـالمخالفة للقوانـين المصريـة. وقد كان رد الفعل الأمريكي والغربي مروعًا عندما أعلنت أمريكا بكل بجاحة عن نيتها في الانتقام من

مصر وشعبها بعد القبض على العاملين في تلك

وظيفتنا
 نائب الرئيس العام

```
ال_
```



:2e. Lol 豸reonlanogall
 أخر بعد مماته، كها قال صـلى اللاه عليـه وسـلم:






أفلا يحمحلكم معشبر الرجال ووالنساء، والشيوخ والشباب، الذين سهرتم الليالي في الدعوة إلى الانتخـنابـات، أفـلا يحملكم هـذا الفضل العـل العظيم على أن تسهروا الليالي من أجل الدعوة إلـي إلى اللـه، تدعون الناس سنرا وجهارًا، وليـلا ونهارًا الُ كما فعل
 فِّنِ ^ه إليه، أما علمت أن هذه وظهيفة المصنطفين الأخيار من رسل اللهه وأتباعهم، فكما اصنطفى الله الأنبياء من جملة الخلق للقيام بواجب الدعوة، اصنطىى من جملة الأتباع من يقوم بهذا الواجب. فلنحرص جميعًا على القيام بواجب الدعوة إلى اللـه، والأهر بـالمعروف والنهي عن المنكر، غإن
 في هذه الآية، ولنـحذر من القعود عن هذه الوظيفة والانشغال عنها بالسياسة والساسة، فإن تركها من أعظم أسبـاب الطرد من رحمة الله، قال تعالى:



 VQ -VA


 عليه وسِلم: (مَثْل القائم عَلِى حُدُود اللهِ وِالوَاتِع




 وَإنْ أَخـذوا عَلِى أَيْيهِمْ نَجـوْا وْنِـوْا جَميعًا"،
 النبي صلى الله عليه وسلم بـالأمر بالمعروف
 [الأعراف: 199] ، وأمرنا بما أمره به، فقال تعالـى:


 يعلنها صريحة أن وظيفته ووظيفة أتباءه ههي
 (10) ] $1+1$ :
 أَحَّ
 التنبيه على شرف الدعاةٍ والثناء عليهم، وبيان
 إلى الله، ويرشدونهث إلى اتبـاع الحق واجتناب الباطل، وفعل الخير وترك المنكر، وقد قال صلى



 (YTV.६
 عَلِى رسْلك حَتُى تَنْلِل بسَاحَتهُمْ ثمُ اذْعَهُمْ إلِّي
 يَهْنِىَ الكلهُ بك رَجُلا خِيْرُ لك مِنْ أَنْ يَكِونَ لك حُمْرُ النُعم" [متفقَ عليه] فَتخيل أيها المسلم عظمهة هـذا الأجـر الذي يأتيك من الدعوة إلى اللـه، تخيل إذا هدى اللـا على يدك مائة أو ألفًا، كم يأتيك من الأجر؟! فهنيئـا لك أيها الداعية هذا الخير العظيم، فكيف تنشغل الـن عن الدعوة إلى اللهه وتترك هذا الـخير العظيم؟! أما علمت أنك حـين تنشغغل بـالدعوة تنـام ويأتيك أجر القائمـين بسیبك، وتفطر ويأتيك أجر الصـائمـين بسبث، وتمـوت ويأتيك أجر العاملـين بدعوتك
牦
 تششمل آثارهم التي تركوها في الناس من خير

 IT

إلى إقامتها، فإن الدعوة إلى إقام الصـلاة من






 ومن موجبات رحمة الله：إيتاء الزكاة الـاة：فمن أعطى زكاة ماله، طيبة بـها نفسه، أدخله اللها
为
 وألشَ ومٍ غلب عليه البخل و الشـح، فلم يؤد زكاةِ مـاله
化
 نَارِ جَ

(التوبـة:









النَّار＂［مسلم وِ وِال تعـالى：
 بَ
 عُنْ أَبِسي هُـرَيْرَةِ رضني الله عنه قَـالَ：قَالَ







禹 ：［المائدة


 ［صحيح الترمذي لـلألباني（r．०V）］ هيـا معشر الشـيـوخ والشـبـاب، والرجال والـنسـاء：نـريــ منكم توظيف هــذا الطاقات
 الانتخابات، نريد أن تبنلوها في الدعوة إلى الـى
 يعلمه إلا الله في الانتخاباتان، أنفقو ا دهـا رزقكم
 ［الإسراء： 1 ］． ومن موجيات رحمة الله：إقامة الصـلاة： قـال تـعالى： جُتِّ

 ［متفق عليه］．وففي الـقرآن الكريم قـال تعالى：
 فـإقـام الـصــلاة مـن مـوجبـات رحـهـة اللاه،
وتركها من موجبات العذاب، قال تعالىي：„
垁


隹
 فـاتقوا اللـه عبـاد اللــه، وأقيـمـوا الصـلاة





 أبـي داود لـلألباني（ڭ77）］））، وادَعَوا الناس


Upload by：altawhedmag．com
 ó


我 بَ

 فلنوطن أنفسنا على السمع والطاعة لـلـه ولـرسـولـه، فـإن ذلـك عنـو ان الإيمـان، كما قال تعالى：四会


 ：النور＂（a）

هذه هـي وظيفتنا قبل قيام الدولة، وهذه هـي

楊 مْ
延 آلرَّكُ
 وهي الطريق إليها، ووظيفتنا بعد قيـامها، قال



و فنحن أمةّ دعوة من قبل ومن بـعد، وليس لنا أن نفّرّط في هذه الوظيفة، وأن لا نـنشغل عنها وأن لا نؤثر عليها شيئًا، ونسأل الله تعالى أن لا يـحرمنا فضل الدعوة إليه، وأن يـحشرنا يوم القيـامة مع سيد الدعاة محمد صلى اللله عليه وسلم．والحمد لله رب العالمين

فمن آتاه اللله مالا فليؤد زكاته طيبةُ بـها


 الناس، كما قال النبي صلى اللـه عليهِ وسلم لمُعاذ بن جبِل وققد بعثڭه إلـى اليمن：＂فـإنِ هُمْ أُطاعُوِ لذلِ فأَعْلمْهُمْ أنَ الللَهُ الفترَضِ عَلِّهِمْ
 ［متفق عليه］
ومـن مـوجبـات رحـهة الـــه طـاعـة الله
 ورّ تعالى：
 هـن مـوجبـات رحـهـة الـلـله، وعصـيـان اللـه ورسوله من موحبات العذاب، قال تعاللي： ，四 （ii）خ خـَ وَّ
 ［1£－النساء： 1 ［ 1 ［ وقد أكثر ربنا سبحانـه وتعالى علينا في القرآن الكريم من الأمر بطاعتـه وطاعة رسولـه


身 تعالى： تُوَّ

 من مخالفة رسولـه صِلي الله عاليـه وسلم، فقال
 فِتْ وبـيُنِ سبحانها أن الذين عصوا اللـه ورسولـه سنيندمون يوم القيامة أشد الندم، فقال تعاللي：我我
 （11）أرَّ


الحمد للهه وحده والصـلاة والسالام على من لا نبّي بعده، تـم أما بعد:
انتوينا في العدد السابق من الحديث عن شـرط طهارة
 التـي نـهي عن الصـلاة فيها؛ حبِ نكرها البعض عند الكانام عن هذا الشرط؛ لاتههم عللوا النهي عن الصنالة تي أكثر هذا هذا
 النهي بأمور اخرى سيانتي بيانها.

أولا: حكم الصلاة في هذه الأماكن: اعلم أن الأصل في شُريعتنا جواز الصلاة في كل موضع من الأرض وأن هذا
 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فِيها وجُعلت لـي الأرضِ مسجدُا وطهورًا فأينما أدركتني الصـاة صليت، [متفق عليه] إلا أن النبي عليه الصـلاة والسلام نهـي عن الصـلاة في مواضع معينة، اختلف أهل العلم في الصـلاة فيها، فكره الشافعية. والحنفية الصـلاة في هذه الآماكن، والكراهة تـحريمية عند الحنفية؛ لثبوت النهي عنها في السذة، ويذكرونها الما عادة في شروط الصـلاة عند طهارة المكان. واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الصـلاة في هذه المواضنع، فروي أن الصنلاة لا تصح فيها بحال، وعن أحمد رواية أخرى أن الصـلاة ني هذه صـحيحة ما لم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، ولأته موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء. [المغني في
 تـال ابن رشد مبينا سبب الخـلانـ في هــا اختلافهم في حكم الصـلاة في هذه المواضت تعارض توا الأثـار في هـا الباب وهـي قوله عليه الصـلاة والسلام: أأعطيت خمسُا لم يعطهن أحد قبلي، ونكير فيهِا: وجعلت لي الأرض مسجدُا وطهورًا فآينما أدركتني الصـلاة صليت [متفق عليه]، وقوله عليه الصـلاة والسلام: מاجعلوا من

 في سبعة مواطن: ني المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وتارعة الطريق، وفي الحمام وفي معاطن الإبـل، وفوق ظهر بيت
 قال عليه الصلاة والسلام: „صلوا فئي مرانض الغنم، و'لا
 فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثلة مذاهب: أحدها مذهب الترجيح والنسخ، والثاني مذهب البناء: أعني بناء الخاص على العام، والثالث مذهب الجمع. فأما من ذهـب مذهب الترجيحو والنسخخ فآخذ بالحديث المشهور، وهـو قوله عليه الصـلاة والـسـلام: ״جعلت لـي الأرضن مسجدا وطهورًاه، وقال: هذا نـاسخ لغيره؛ لأن هذه هي فضائل له عليه الصـلاة والسلام، وذلك مصا لا يجوز نسخ،
وأمـا من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال: حديث الإباحة عام، وحديث النهي خاص، فيجب أن يبنى


## تــروط العلـة

 الأهاكن
## المنـالمي عن

 الصلة فيها/ Ilatel

## الممتع لابن العثيمين ب/4•1].

 علة النهـئوإنما ذكرنا هذا الأمر؛ لانـه متى أمكن تعليل الحكم، تعينتعليلهوكان أولىمن قهر التعبدومرارة التحكم [المغني

لابن قدامة /VO\&].
وقد اختلف العلماء رحمهـم الله في التُّعليل للنُّهي عن
الصُّلاة في أعطان الإبل من حيث النظرُ، فقال بعضهُ: إنـنـا لا نعلم الحكهـ، والحكم الشرعي الذي لا تُعلم حكمته يُسْمُى عند أهل العلم تعبُدِيُا. قال القاضي: المنع من هذه المواضي





 بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الانـا الغنم

وأبوالها. [الشرح الممتع لابن العثيمـين ب/9-1 1] وأيضنا قد قيل: إن حكهة النهي ما فيها من النفور فريمـا نفرت وهو في الصـلاة، فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل لـه منها، أو تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصـلاة، وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك، وعلى




 واحتجوا بحايث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلغظ. لا تصلوا في أعطان الإبل نإنها خُقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نقرت، [صححه الألباني في
 ويعكر على هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير، فهذا يدل على أن النهي ليس هو لاحتمال النفور؛ لأن هذا محتمل أيضنا في هذه الصورة
 المكان المعطن والمبرك، فالحديث لا يفيد التّفريق الذي مالي إليـي الشوكاني. [الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابلـلالّلباني [ra|/1
وقال بعضْ أهل العلم: إنما نُهـي عن الصـلاة في مبارك الإبـل أو أعطانها؛ لانتها خلقت من الشياطين، فـإذا كانت




[الحاوىي الكبير للماورديז/TYV]. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحماه الله، وهو أقرب ما يُقال في الحكمة. [الشرح المُمتع لابن عثيمـين

وللحديث بقيةّوالحمد لله، رب العالمين.

الخاص على العام. فمن هؤلاء من استثثنى السبعة مواضع. ومنهج من استثنـى الحمام والمقبرة، وقال: هذا هو الثّابت عنـه علديه الصـلاة والسلام؛ لأنـه قد روي أيضُنا النـهي عنهـها مفردين. ومنهممن استثنـي المقبرة فقطللحديث المتقدم. وأما من ذههب مذهب الجمع، ولم يستثن الخاص من العام، فقال: أحاديث النهي محمولة على الكراهة والأول على الجواز:


حكم الصالاة في هذه الأماكن بشبيء من التفصيل: ا- الصـلاة في أعطان الإيل:
 وأعطان الإبِل فُسُرتُ بثلاثة تقفاسير: قيل: مباركها مطلةا،


 مبنيُّة بجدران ام محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبها ذللك، وكذللت ما تعطن فيه بعد صسورها من الماء. وإذا اعتادت الاون الإلِ أنها تبرك في هذا المكان، وإن لم يكن مكاناً مستقراً لها فإنـا فأنها يعتبر معطنا. أما مبرك الإبل الذي بركت فيه لعارض ومشات المات فهذا لا يدخل في المعاطن؛ لأنه ليس بمبرك. [الشرح المدتع لابن عثيمين ب/8-1.] وإلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل ذهب أحمد بن حنبل، فقال: لا تصح بحال، وقتال: من صلى في عطن إبل أعاد أبدًا، وسئل مالك عمن لا يـجد إلا عطن إبل؟ قالٍ: لا عيصلي
 في عطن إبل، وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهـة مع عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها، وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك ونـي على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها . [نيل الأوطار - الشوكاني [ $1 \varepsilon \cdot / \mathrm{r}$
وعلـل الشافعية عدم بـطـلان الـصـلاة فـي أعططان






 للَماوردي]. واستدل الحنابلة بحديث أبي هريرة: „صلوا في مرابض الغنّ، ولا تصلوا في أعطان الإبل"، والحديث في "الصُّحيح". ولحديث جابَر بن سمرة: ״أنَ رجلا
 مرابض الغنمّ قال: نعم. قال: أصلَي في مبارك الإبل؟ قال: لا، [مسلم AYA]، ووجه الدًّلالة من كون الصُّلاة لا تصحُ ثي معاطن الإبـل: النهي عن الصـلاة فيها، فـإذا صليت فيها فقد وقعت فيما نـهى عنه رسول الله صلأى الله عليه وسلمٌ وذلك معصية، ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاءعة. وإذاً؛ لا تصحُ الْصلاة. [الشرح

## $\underset{0}{0}$

إليهم محقق شرح صحيح مسلم للنووي. شزح الحديث
قال الإمام النووي في شرح, صحيح دسلم
عند هذا الحديث: قوله: "عن أبي بن كعب: فحسُن النبـي صلـى اللـه عليه وسلـم شأن المختلفين ني القراءة، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية،. معناه: وسوس لي الشيطان تكذيبًا للنبوة أشد مصا كنت عليه في الجاهلية، لانـه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا فوسا فوسوس لـه الشيطان الجزم بالتكذيب. ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: معنى قوله: سقط في نفسي، أنـه اعترتـه حيرة ودهشـة، وقولـه: "ولا إذ كنت في الجاهلية" معناه: أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبًا لم يعتقده، وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. ومعنى ذلــ أن هـذه الــنزغــة مـن الـشـيطـان غير مستقرة في نفس أُبـيًّ، ثـم زالـت لما ضرب النبي صلي الله عليه وسلم بيده في صدره ففاض عرقًا. وقد ضرب النبي صلى اللها عليه وسلم في صدر أبي بن كعب تثبيتًا لـه حـين رأه قد غشبــه ذلـك الخــاطر الـــمـيم، وأمــا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: پأرسل إليَّي أن اقـرأ علـى حـرف، فـرددت إلـيـه أن هون

على أمتي..." إلى أخره. ففي هـذه الـروايـة أن الـرد ثـلاث مرات، ووقع في رواية أخرى وهي رواية ابن أبي شيبة في صحيح مسلم أيضًا أن الرد كان أربـع مـرات، ونـي الـرابـعـة قـال: اتـرأ على سبعة أحرف. ويجمع بينهما بـأن الرواية الأولـى حذف منها بعض المرات، والمقصود

بالثالثة فيها الأخيرة، وهي الرابعة. وقوله تعالى: "ولك بكل ردة رددتكهاه.


 ومن اهتبى بهـيـيه، وبعد: عن أُبي بـن كعب رضـي الـله عنـه قال: كنت جالسًا في المسجد، فدخل رجل يصلي، فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر، فقرأ قـراءة سـوى قـراءة صـاحبـهـ، فلـمـا قضنينا الصبلاة دخلنا جميعًا على رسول الله صلى اللـه عليه وسلم، فقلت: إن هـا قـرأ قراء قراء أنكرتها عليه، ودخل أخر فقرأ سوى قراءة
 عليه وسلم فقراً، فَحَسُنَ النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنـت في الجـاهـلـيـ، فلمـا رأى رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم مـا قد غثيني ضرب في صدري، ففضِتِ عرقا، وكأنما أنظِر إلـي الله عز وجـل فَرْتَا، نقال
 على حرف، فرددت إليه: أن هَوْنْ على أمتي، فرد إليَّ الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت إليه: أن هون على أمتي، فرد إليًّ الثالثة: أن اتـرأه على سبعة أحـرف، فلك بكل ردة رددتكهـا مسألـة تسألنـيهها، فقلت: اللهم اغغنر لأمتـي، الـلـهم اغنـر لأمـتي، وأخـرت الثالثة ليوم يرغب إلـيً الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه ألسلام،. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب صــلاة المسـانـريـن وقـصـرهـانـ، بـاب: "بـيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه" برقم (AY) كما أخرجه الإمام أحمد
 (Yاr.V (ミV.) ، والبفوي في شرح السذة كها عزاه

وقد بُعث النبـي صلِي الله عليه وسلم لجميع ,الخلق عربيهم وعجميهم، والعرب الذين أنـزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألـسـنتـهـم شـتـى، ويـعــسـر عـلـى أحدهم الانتتقال من لغته إلـى لغة أخرى، وولاسيما الشيـخ الكبير والمـرأة ومـن لـم يـقرأ كتابًا، كما أشــار الـرسول صلـى اللـه عليـه وسلم، فلـو كُـفورا الانـتـقـال مـن لـغـتـهـ إلـى الــى أخرى لـكان شـاقـا عليـهم، وكـان مـن التكليف بـما لا يستطاع ثـانـئـا: معنـى الأحـرف: قـال أهـل اللغـة: حرف كل شـيء طرفه ووجهه وحافته، وحده وناحيته، و القطعِةٍ منه والحـرف أيـضُنـا أحـد حـروف التهجي،
 عـمرو الـدانـي: هعنـنى الأحـرف الـتـي أشـار إليها النبي صلـى اللـه عليـه وسـلـم هـاهـا الـنـا بـتوجـه إلـى وجـهـين؛ أحـهـهــا أن يـعنـي أن الـقرأن أنـزل على سبعة أوجـه من اللغّات، والحـرف إذن يـكون بــعـنـى الـوجـهـ، بدليلِ
 عَلِى خــرْفه" [الحــج: ا11] الآيـة، فـهـا يعبد اللـه علـى وجـه واحـد وهـو النعمة والخير وإجابة السؤال ووالعافية، فإذا استقامت الـا واله هذه الأحوال اطمأن وعبد الله، وإذا تغيرت عليـه وامتحنه بالشدة والضر ترك العبـادة

وكفر، فهذا عبد الله على وجه واحد. قــال (أي الإمــام الــدانـــي): والـوجـه الثاني من معناها أن يكون سهمى القراءات أحـرفـا عـلـى طـريق السـعـة كـعـادة العرب في تسـمـــتهم الـشـيء بـاسـم مـا هــو منه، ومـا جـاوره، ومـا قـاربـه، كتسمية الجملة بـاسـم البـعض منـهـا ، فلـذلـك سـمي النبي صلى اللـه عليه وسلـم الـقراءة حـرفـا وإن
 قـد نـظمـه أو كـسـرَ أو قـلـبَ أو أمـيـل، أو زيد أو نقص منه. قال ابن الجـزري: وكلا الوجهينٍ محتمل.
 بـيانـه في المقـال الـسـابـق وبـــــان اختانلاف

وفـي بـعضض الـنـسـخ: "رددتـهــا". وتـولـه: "مســألـة تســألـنـيها" معـنـاه مسـألـة مجابـة قطعًا، وأمـا بـاقي الدعـوات فمرجوة ليست قطعيـة الإجابـة.
a التحلق با بالجديث
قال المحقق ابن الجزري - رحمه الله -:
 الكلام، وصنف الإمـام الحافظا أبو شـامة
 قوم وجنح إلـى شـيء أخر، والـذي ظهر لي أن الكلام عليه ينحصر في عشرة أوجه: الأول: في سنب ورودهـ. الثاني: في معنى الأحرف. الثالث: غي المقصود بها ونا هنا . الرابع: ما وجه كونها سبعة؟ الخامس: على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة؟ الـسـادس: علـى كـم مـعنى تشتـمل هذه
 الـــاسع: هـل هـذه السنـعـة مـتفرقـة في

## القرأن؟

الـعــاشـر: مـا حـقـيــة هــذا الاخـتــلاف و غا ائدته؟
وأنـا ألخـص مـا ذكـره ابـن الـــزري في كتابه النشر عن هذه الأوجه العشُرة، فأقول مستعينًا بـالله تعالى: أولا: سبـب وروده على سـبـعـة أحرف الـتخفنـف علـى هـذه الأمسة، وإرادة اليسر بها، والتهوين عليها. وهـذا الـتخفيـف تشـريـف لـلأمـة ورحمة

 جـبريـل فقـال لـه: ״إن الـلـه يـأـرك أن تَقْرَاً
 عليه وسلم: „أسـأل الله معاناته وماته ومعونته إن أمـتي لا تـطيـت ذلـكه. ومـا زال يـردد المسنألة حتى بلغ سبعة أحـرف. [أبـو داود

ومنها: مـا يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة (وملكُا كبيرًا) بغتح الميم وكسـر الــلام، وردت عـن ابـن كثـيـر وغيره، وهـي مـن أعظـم دلـيـل علـى رؤيــة المؤمنـين ربهم في الدار الآخرة.
 بعض العلماء، كقراءة (أو لمستم النساء) إذ اللـمسِ يطلق علـى الـــس والمـس كقولـه
 ومنها: ما يكون حـجة لقول بعض أهل الـعـربـيـة، كـــراءة (والأرحـــام) بـالخفض،
 فاعله هع النصب. ســادسُنا: عـلـى كـم هـعنى تشـتـهـل هذه

الأحرف السبعة؟
إن المعاني التي تشتمل عليها من حيث وقوعها وتكرارها - صحيـًا وشـاذا لا تكاد تنضنبط مـن حــث الـتـعـداد، بـل يـرجـع ذلك كله إلى معنيـين: أحدهما: ما اختلف لفـلـيه واتتق معناه؛ سواء كان الاختلاف اختلاف

 وهُزوًا - وهزا - وهزؤا) . والثاني: ما اختلف لفظه ومعناه نـو : (قال رب - وقل رب، ولنبوئنهم ,- ولنثوينهم، ويخدعون - ويخادعون واتخذنوا من مقام إبراهيم مصلىـ و واتخَذوا من مقام إبراهيم مصصـلـى، إلـى غـيـر ذلـك. قــال ابـن الــــزري:
 صفة النطق به؛ كالمدات، وتخفيف اللهمزات، والإظـهــار والإدغــــام، والـــرّوْم والالشـــــــام، وتـرقيق الـراءات وتـغلـيظ الـلامـات. ونــو ذلـ مما يـعبر عنه العلماء بـالأصـول، فهـا عندنا ليس من الاختـلاف الـذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى. سابعُا: هل هذه السبعة الأحرف متفرقة

في القرآن؟
 قــراءة وروا ايــة بـاعـتـبـار مـا قــرر مسن أن أن المـراد سـبـــة أحـرف، لا أنـهـا منحصرة فـي تـراءة خـتمـة وتــلاوة رواايـة، فمـن قرأ

العلماء فيـه، مـع إجماعهم على أنـه ليس الـيس
 سبعة أوجه؛ إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسير رابـعُـا: وجـهه كونـهـا سبـعـة أحـرف ولم تـكـن أقـل أو أكـثـر، فـقـال الأكــثـرون: إن
 أو أن الـــغـات الـغصــى ســعـ، وكلاهما دعوى تحتاج إلى دليل، وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة الـعدد بحيث لا لا يـزيـد ولا يـنقص بـل المـراد الـسـعـة والـتـيسـيـر، قال ابـن الجـزري: وهــا جـيـ لـولا أن الـدـيث

خامسُا: على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة؟ يتوجه على أنـاء ووجوه مع السـلامة مـن الـتضنـاد والـتنـاقض؛ فمنـهـا: مـا يكون
 أبـي وقاص رضني الله عنه وغغيره (وله أخ أو أخت من أم)، فإن هذه القراء ألـوة تـبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة لللأم، وهذا أمر مجمع عليه. ومنـها: مـا يـكون لـلــهـع بــين حكهـين

 بـيـنـهـهـا، وهــو أن الحـائـض لا يقربها


وتطهرَ بالاغتسال.
ومنـهـا: مـا يـكون لأجـل اختــلاف حكمـين
شـرعـيــين كـــــراءة (وأرجـانـكـم) بـالخفض والنصب، فإن الخفض يقتضبي فرض المستح، والنـصب يـقتضني فـرض الـغسـل، فينَنهما النبي صلى اللـه عليه وسلـم فجعل المستح للابس الخف، و الغسل لغيره. ومنها: مـا يكون لإيـضاح حكم يقتضي
 اللـه)، فإن قراءة (فاسعوا) يقتضي ظاهرها المشبي السريع وليس هذا هو المقصود. ومنها: ما يكون مفسرًا الما لـعله لا يُـعرف الـا مثثل قـراءة: (كـالـصـوف المنـنوش) تفسيرًا لقراءة (كالـعهن المنفوش).

لهذا الـقول، بينما انتصر صـاحب مناهل الـعـرفـان لـلـقول الأول، وقـد أجـاد وأفاد، وذلك بعدما أضنـان قوه لا ثالثا نسبه لابن

 الـسبـعـة، وأن الأحـرف الستـة الأخـرى قد ذهبت ولم يـعد لها وجود ألبتة. قـال الـزرقـانـي فـي مـنـاهــل العرفان: "إن أصـحـاب هـذأ الـرأي - عـلى جلالـة
 أنـنسـهـم فـي مـازق ضـيـق؛ لان ترويجهم لمذهــهـهم اضـطرهـم إلـى أن يــــورطـوا فـي أهـور خـطرهـا عظيـم، ونـسـوا أو تنـاسوا تلك الوجوه المتنوعة القائمة في القرأن على جبهة الدهر إلى اليو أن يؤيدوا ذلك فلم يستطيعوا أن يثبتوا لـلأحرف الـستـة الـتي يـقولـون بضنياعها نـسـنـا ولا رفـعُـا، إلــى أن قــال: ألا إن هذه ثـغرة لا يمكن سدهـا، و ثلـهـة يصعب جبرها، وإلا فكيف يوا هو الا أصحاب رسول
 سـتـة أحـرف نــزل عـلـيـهـا الــــــرآن، وقد عـرف الـصـصـابـة وعـلـى رأسـهـم الخليفة الثالث عثنمان زضي الله عنه كيف عالـه الـرسول صـلـى اللـه علـيـه وسـلـم اختلافـ
 إلـى أن قـال: ولـديـنـا دلــــل مـادي أيضـا
 بقاء التيسير والتخفيف وتهوين الأداء


 الآن سنيلا سهلا قد وسع كا كالة الشعوب المسلمة؛ سواء الونها الأمم العربية وغير الـعـربـيـة، و الحـمـد لـلـه علـى دوام فضلاه
 وغفر الـلـه لأولـئك الأعـلام الـذين جانبهم
 أجـر وإن أخـطأ. ونـسـأل الـلـه التوفيق

والسداد، وللحديث بقية إن شاء اللـه الـه. والحمد لله رب العالمين.

ولـو بعض الـقرآن بـقراءة هعينة اشتملت علـى الأوجـه المـنكورة فإنــه يكـون قـد قرا
 يكون قرأ بكل الأحرف السبعلة الون وقول أبي عمرو الداني: "إن الأحرف السِنعة ليست

 صصيح على مـا أصُّلـه من أن الأحـرف هـي الـلـغـات المـختـلـفـات، فـإن مـن قـرأ أ برو ايـة

 وينصبه، أو يقدمه ويؤخره في آن و احد،

 مشتملة على الأحرف السبعةء؟ قـال المحقت ابـن الجـزري: هـذه مسألة
 جـهـاعـة مـن الـفقـهـاء و الـقـر اء و المتكلمـين إلى أن المصـاحف العثمانية مشتملة على جميـع الأحـرف السـنـعـة، وبـنـوا ذلـك على الـى
 هن الحروف السبعة التي نزل القرآن النها، وقد أجـهـع الـصـــابـة علـى نـقل المصـاحف الـعثمـانـيـة مـن الـصـحف الـتـي كتبـهـا أبو بـكـر وعـمـر رضـي الـلـه عنـهـمــا، وإرســال



 يـجمعوا على ترك شـيء من القرآن. وذهـب جـمـاهــير الـعلـمـاء مـن السـلف
والخـلـف وأنــهـة المســلـمـهين إلــى أن هذه المـصــاحـف الـعثـمـانـيـة مشـتـمـلـة عـلـى ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جـامعــة لـلـعـرضـة الأخـيـرة الــتي عرضنها

 قـال ابـن الجـزري: وهـــا الـقـول هـو الذي يـطهر صـوالـهـ؛ لان الأحـاديـث الصحيحة والآثـار المشـهـورة المستفيخنـة تـدل عليه وتـشـهـد لـه. هـكـذا انـتـصـر ابـن الــــزري

#  


-YVA\& فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخْ فِيهِه.

 أَهْليكُمْ، [المائدة: Y9


 حَتَى تُقْسَمَ، وَعَنْ الْحَبَالِى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَى يَضْعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَ وَعَنْ لَحْمَ كُلِّ ذِيَ نَابِ مِنْ السِبَاع.ع


 حَرَمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُهِ حِّ عVA4







 غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلِكِ). [حم (T1:/r) ح(T901)، وهذا حديث صحيح].






 [حم (7079) (17A/r)




 الْمُمَثِلِنَيْه


 صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِّهِ
[حم (
عَنْ عَبْ اللَهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ


 [د ( H ( H )، وهذا حديث حسن]. الدَلْو وَالْقِذْر،

 أَشَارَ إِلْهُهْ: أَنْ دَعُوهُمَا، فَإِذَا قَضْى الصَلاةَ وَضْعَهِمَا في حجرهِ. فقال: پمَنْ

 حم (\% ح



 بن حُبيش وأم سلمة وجابر].

## الألأبرب الحمّة الثّانية <br> 

 قال ابن كثير في تفسير هـذه الآيـات: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهـم بـه الرسسول صلى الله عليه وسربم، كها يعرف أحدهم ولـده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، ثم أخبر تعالى أنهم مع هـذا التحقيق والإتقان، ليكتمون الـنـاس مـا في كتبهم من صغة اللبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الحق، ولكنهم يكنبون بهذا الرسول المبعوث إليهم، وإلى الناس كافها، الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أُمروا فيها باتباعها، ومؤانرته ومناصرته، ولكن طائفة منهم طرحوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما فيه، وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب، يستنصرون بمجيئه على أعدائهم المشركين إذا قاتلوهم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن يهودُا كانوا يستفتحون على الأوس والخـزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثا اللـه مـن الـعرب كفروا بـه، وجـحـدوا مـا كانوا يقولونه فيه، نقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء: يـا معشر اليهود: اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته، فقال لهما سلام بن مشكم - أخو بني النضير - ما جاءنا بشيء نـعرفه، ومِا



تفسير ابن كثير).
وقـال أبـو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبًا عندنا حتى نعذب المشركين ونقاتلهم، فلما بعث

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام
على من لا نبي بعده.. وبعدُ:
تكلمنا في اللقاء السابق عن الإيمان برسول الله صلى الله عايه وسٍٍ وذِّ وذكرنا أن نبينا عايه الصلاة والسلام قد بشر به الالنيـياء السابقون، وشهدوا بصدق نبوتها ووصفوه وصفًا، حيث صرحوا باسمه وبلده وجنسه وسمته، وهـع أن أهل الكتاب حذفوا اسمه من نسخهم الأخيرة، إلا أن ذلك لم يُـْدِهم نفعًا، لبقاء الصفات التي اتفق عليها العلماء، وهي أظهر دلالة من الاسم على المسّىي؛ إذ قد يشترك اثنـان في اسم،

ويمتنع اشتراك اثنـين في جميع الأوصاف. وقـال الثشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق: (إن الأخبار الواقعة في حق محمدٍ صلى الله عليه وسلم توجد كثيرة إلى الآن - أيضّا - مع وقوع التحريفات في هذه الكتبه. اهـ. وقد أخبر سبحانه عن تكذيب أهل الكتاب لـا في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بها، وإخفائهم وكتمانهم لـها، مع علمهم بأنها الحق. قال الله عز وجل:留



 " [البقرة:1-1 1]]


年



Upload by: altawhedmag.com

تفسير ابن جرير）． وذكر ابن هشام في سيرته：أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها قالت：كنت أحبٌ ولد أبي إليه، وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما في ولـد لهما قط، وأهـش إليهما إلا أخذاني دونـه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر مغلسين، قالت：فو الله ما رجعا إلا مع مغيب الشمس، قالت：فرجعا إلينا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى، فهششتُ إليهما كما كنت أصنح، فوالله ما نظر إليُّ واحد منهما، مع ما بهما من الغت، قالت：وسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي：أهو هو؟ قال：نـعم، والله، قال：أتعرفها بنعته وصفته؟ قال：نعم واللله، قال：فماذا في نفسك منه؟

قال：عداوته－والله－ما بقيت． روى البخـاري وغيره مـن حديث أنس بن مالك قال：سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرضن يخترف －يجني ثمارها－فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال：إني سائلك عن ثُلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشر اط الساعة؛ وما وما أول طعام أهل الجنة؛ وما ينزع الولد إلي أبيه أو إلى أمهء قال： رأخبرني بهذا جبريل آنفاه．قال：جبريل：قال： رنعمه．قال：ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ

 تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهله الجنة، فزيادة كبد الحبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعته،．قال：أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، يا رسول الله، إن اليهود قوم بُهت، وإنها إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، فجاءت اليهود، وقال لـهم رسول الله صلى الله عليه وسلم：״أي رجـل عبد الله بن سلام فيكم؟ه قالوا：خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، قال：„أرأيتم إن أسلم،．قالوا：أعاذه الله من ذلك، فخرج عبد الله وقال：أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، فقالوا： هو شرنا وانتقصوه، فقال：هذا الذي كنت أخاف
 ولـقد جـاء الـقـرأن الـكريم مصـدقًا للكتب السماوية السابقة، غير أنه انغرد عنها بالسعة

الله محمدا صلى الله عليه
وسـلـ، رأوا أنـه مـن غيرهم
كفروا بـه؛ حسدًا للعرب وهم
يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم．
وكان أهل الكتاب إذا حدث بيزهم
 أصحاب الأوثان من أهل الكتاب بعض ما يكرهون، قالوا لهم：إنه تقارب زمان نبان يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم． وحين جاء اليهودَ صـكَنْ
 التي أنزلها الله، لهدايتهم فيما يختص ببعثة

 يستنصرون على أعدائهم من المشركين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فيقولون：اللهم انصرنا عليهم بالنبي الذي نجد نعته في التوراة． ثم بــيّن القرآن موقفهم من النبي صلى الله
 ك عِ فحين جاءهم ما عرفوا صدقه، وهو نبوة النبي صلى اللـه عليه وسـلم لانطبـاق عـلامـاتـه، التي يجدونها في كتابهم عليه وحده، كفروا بـه لأنه
 إبعادهم وطردهم من مواقع رحمته؛ لانههم عرفوا الحق فكتموهوهم يعلمون، وهذا من ضلال اليهود

وجمودهم．
أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنههما تـال：كلم رسـول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود، منهم عبد الله بن صوريا، وكعب بن أسد، فقال لهم：„ـا معشر يهود：اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق،． فقالوا：ما نـعرف ذلك يا محمد، وجحدوا ها عرفوا، وأصروا على الكفر، فأنزل

烈





فـالأول: جملة التين والزيتون، وهي بيت
المقدس، التي ولد فيها عيسى ابن مريم. والــثـانــي: طــور سـيـنـاء وهـو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام. والثالث: مكة، وهو إلبلد الحرام الأمين، الـذي مـن دخلـه كـان أمـنـا وهـو الــــي أرسل

الله فيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. وجاء في سفر التكوين (Y•/IV) أن الله تعالى قال لإبراهيم: إن إسحاق يكون لك منه نسل، وأمـا إسماعيل فإنـي بـاركتـه وكثرثُه وعظمته وجعلت ذريته بنجوم السماء...... وقال الله لموسى: „(سوف أقيم لهم نبيًا من بني إخوانهم مثلك، وأجري قولي في فيه، ويقول لهم ما أمرهم بـه، والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فأنا أنتقم هذه". [سفر التكوين]. وعـلـيـه فـوجـب عـلــى الجميع الإيمـان بمـحـمد صـلـى الـلـه عليه وسلم والتصديق بـه، فهو الإمام
 عصر لكان هو الواجب الإيمان بـه والـطـاعـة لـه، وللحديث الـانـي بقـيـة إن شـاء الـه تعالى، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.

والشـــول والـزيـادة علـى مـا فيـها، ومهيمنًا عليها

 [المائدة:^؟]]. أي: كما أنزلنا التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى - عليهما السلام - أنزلنا
 "بالحق، بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله (مصدقًا لما بين يديه من الكتابه أي: مؤيدًا ومؤكدًا لما تقدمه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل. "ومهويمنا عليهه. قال ابن عباس: المهيمن: 'الامــين، والققرآن أْمـين على كل كتاب قبله. وفي رواية عنه: :امهيمنًا، أي: حاكئًا . وقال ابن جرير: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله. فما وافقه

منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل. قال ابن كثير: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاد من الكمالاتٍ ما ليس في غيره، فهذا جعله شاهذًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلها، وتكفِّل تعالي بحفظطه، فقال (1) تُعالى: " (1) [الحجر:9]، فقد دخل على الكتب السابقة من التصحيف والتحريف ما جعل الحق يلتبس
 القران مع التصديق وصف آخر وهو الهيمذة، ومعناه: أن القرآن أمين على سائر ما نزل من الكتب، فيقرُ منها ما هو حق، وينكر منها ما هـو بـاطل، من غير أن يتعرض لها بقدلـا أو تجريح، بل على العكس من ذللك. قال الله عز وحل: nn

鹪 يعني بهذا القرآن الذي أنزله الله علي رسوله صلىى اللها عليه وسلم، وقولـه: إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبْنَا كُفُعُولا، أي: إن كان ما وعدْنا الله على ألسنة الرسل المتقدمِن من مجِيء محمد صلى الله عليه وسلم لكائنًا ومحقفًا لا محالة. ومـا بقي من التوراة التي يقدسها أهل الـكتـاب الــيـوم بــد تصريـفهـا يشـهـــ بهذا

الـحمد للـه وحـده، والصـلاة والسلام علمى من لا نـيّي |ras.
 وقاعدة (سـد الذرائع،، فهر اعاة مقاصـ المكلفِّن أعم وأوسع؟؛


 يقول الشاطبي: ״إن الأعمال بـالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والـعـادات، والأدلــة على هـا المعنى لاتنحصر، ويكفيك منها ان المقاقاصد تفرّق بـين ما ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات بين ما هو واجب، وغير واجب، وفي العادات بين الواجب والمنـوب، والمباحو والمكروه والمحرم، والصحيح والفاسد وغير نلك من الأحكام، والعمل الواحد يُقصد بـه أمر فيكون عبادة، ويقصن بـ شبيء آخر، فلا يكون كنلك، بل يقصر بـه شيء فيكون إيمانـا، ويقصِ بهـ شبيء أخر فيكون كفرًا، كالسجود لله أو للصنم، وأيضُا فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت بـه الأحكام التكليفية، وإذا عُرَي عن القصد لم يتعلق به شبيء منها، كفعل النائمووالغانِل


 المقصد القلبي للمكرّه.

 - فالصـلاة هنا فرّق فيها بـين من يأتيها متكاسانكا، ومن
 بـين من ينفق وهو كـاره، وبـين المنفق المحب، ومـا ذلـك إلا بمراعاة الملقاصد.

 [البقرة:اسY]. والفرق بـين الإمساك المحمود والمذموم يرجع

إلى مقصد المكلف ونيته.





- وأحاديث النبي صلى اللـه عليه وسـلمرُوعي في كثير

منها (مقاصـد المكلفيني.
ففي الحديث: ارمن قاتل لتكون كلمة اللهه هي العليـا، فهو
في سبيل اللهه. [متفق عليه].
فالفارق بـين قتال مقبول وقتال مـردود على صـاحبه،
هو مقصوده وتوجهه القلبي الباعث على القتال، فصورة العمل واحدة، ولكن اللفارقبينهـما - باعتبار المقصد- كما بـين السماءوالأرض.

ويقول: القصد روح العقد ومصححه ومنطله، فاعتبار القصود في العقود أولـى من اعتبار الالكفاظ.

وقاعدة „الأمور بمقاصنهاه - -وهي إحدى القواعد الفقهية الكلية- قد بُنيت على هذا الأصل، وقد افتتحت بها مجلة „الأحكام العدلية، قواعدها، وأتبعتها بقاعدا متفرعة منها،وهي: (العبرةفي العقود للمقاصسدوالمعاني لالـلذلفاظوالمباني"،
[فائدة: شمجلة الأحكام العدليةه: وُضعت في أِيام
الخلافة العثمانية، على أيدي لجنة من الفقهاء في ذلك العصر، وصُـِّرت بتسع وتسعيزِ قاعدة (9Q)، مخْتارة من أهـم ما جمعه ابن نجيم في "الالشانبـاه والنظائر"، والخادمي في (مجامع الحقائق"، مضافا إليها بعض القواعد الأخرىى، وقد أحسن الفقهاء في تنسيق هذه القواعد في أوجز عبارإت، حتى اشتهرت وذاع صيتها، وارتفعت مكانتها حـين شرحت المجلة، وأصنح لـها صدى واسعُا، في كافة المجالات الفقهية والقانونيـة]. والمنهب المالكي -كما أسلفنا - لـه السبق فيمراعاعاة مقاصد المكلفين، فالمالكية يبطلون البيوع والأنكحة التي يظهر فيها القصد الفاس؛؛ مراعاة لأصل اعتبار العقود بمقاصد أهلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة: او العقود، من الناس من أوجب ما فيها الالفاظط وتعاقب الإيـجاب والقـبول ونحو ذللك، وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى
 عدّوه إجارةً فهو إجارة، وما عنوه هبة فهو هبـة، وهذا
 في اللغة كالشمس والقمر، ومنها ما لـه حدُّ في الشرع
 الشرع، بل يرجع إلى العرف كالقبض، ومعلوم أن اسلم البيع والإجارة والهبة في هذا الباب، لم يـحنُها الشارع،

 وما عدوه إجارة فهو إجارةه. [مجموع الفتاوى
[ r โ7]
:

## الثشال الاول :بيع المعاطاة.

وهـو أن يعطي المشتري الثمن، ويعطي البائع
السلعل، بدون إيجاب وقبول، وربما بدون كالام أصلا، أو بكلام لا يستوفي شروط التعاقد الصحيح، أو بكلام أحدهما دون الآخر، وهنا يقوم الفعل من دفـع الثمن وإعطاء السلعة مقام القول.
وهذا النوع من البيوع من أكثر البيوع انتشارُا

وللعلماء فيه ثـلاثة مذاهـب:

وفي الحديث: پأنـا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركهـهـ. [رواه

مسلم_Yイ^].
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (امن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.. [الترمذي هrol وصححه الاللباني]. قال عبد الله بن المبارك: هذا للمبالغة في الزجر والتغليظ
وقالابنعبد البر:لايجوزِالحلفبغير اللهبالإجماع، ومراده بنفي الجواز الكراهه؛؛ لانهَ قال في موضن آخر: اججمع العلماء على أن اليمـين بغير الله مكروهة هنهئ عنها، لا يجوز لأحد الحلف بهها، وقيل بالتفصيل - حسب مقصس المكلف - فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حُرُم الحلفِ بـه، وكان بذلك الاعتِ الاعتقاد كافرًا، وعليه يتتنزل الحديث المنكور، وأما إذا حلف بغير الان الله؛ لاعتقاده تعظيم المحلوف بـه على ما يلى بليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك، ولا ينعقد يمينه. [فتح الباري
[ory/ll]

- ومراعاة المقاصد للمكلفين أو الباعث أو الدافع، مما ركز عليه ابن تيميـة كثيرًا، فقال في الطلاق والعان العتاق والظهار: "وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن
 منجَزا أو معلَقِاء. [مجموع الفتاوى: : م/YYV]. وهذا قاله ابن تيمية بعد أن عرض لآقوال العلماء فيمن حلف بـالطلاق أو الحرام، فجعل مقصد المكلف فارقًا بين أن يقع الحلف بالطلاق طلاقا أو يمينُا فيها كفارة. وقـال: "ولفظ النية يجري في كـلام العلماء على نوعين: فتارة يريدون بها تمييز عمل من عمل، وعبادة من عبادة، وتارة يريدون بها تميـيز معبود عن معبود،
 ثم نكر حديث النبي صلى الله عليه وسسلم: (من قاتل لتكون لـلمة اللههي العليا فهو في سبيل اللكهه، وقال: nهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال، وهذه النية تميز بـين من يريد الله بعمله والدار الآخرة، ومن يريد الدنـيا مالا
 - وكذلـك ابـن القيم جعل مقاصد المكلفين أصلا تنهض به أدلة لا تُحصىى كثرة، فقال: nوقاعدة الشريعة التي لا يـجوز هدمها أن پالمقاصيه والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات، كما هـي معتبرة في التقرُبات والعبادات، فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء الشي حلالا أو حرامًا (في الأفعال)، وصحيطًا أو هاسـدا (في العقود)، وطاعة أو مصرمة (في العبادات)،.، [إعلام الموقعين: اه/90، [97
ويقول أيضّا: nوقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده


لم تكن له نيـة في ذلك، إنما قصد زجرها لا القربة إلى اللهه
تعالى في إخراجها، وهو الأظهر؛ لقول النبي صلى اللها


إذا طلقت المرأة ثلاث تطليقات من زوجها، فلا يـحل
国

矦
ويشتـرط أن يــخـل بها زوجـهـا دخـولا حقيتـا （يجامعها）من غير تصديد مدة بينهمها．
فعن عائشة رضي الله عنها：أنرفاعة القرظي تّزوج امـرأة ثم طلقها، فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتـيها، وأنـه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال：لا حتى تنوقي عسيلته ويذوق عسيلتك． ［صحيح البخاري 11 0 ［0］． قال ابن المنذر：أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل لـلأول إلا سعيد بن المسيب． وتعقبه ابن المنذر، فقال：وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة مـن الخــوارج، ولعله لـم يـلغـه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن． قال الحافظ ابن حجر معلقًا على كلام ابن المنذر：

［〔79
فمن تزوج امرأة مطلقة ثلاثا بشرطصريحخفي العقد على أن يحلها لزوجها الأول، فهو حرام عند الجمهور؛ للحديث الـذي رواه ابن مسعود رضٍٍي الله عنه：„العن رسول الله صلىى الله عليهو وسلم المحللً والمحلُل لـهـه．［أبو

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى
 يا رسول الله．قال：هو المحلل، لعن الله المحلل، والمحلـل
 والنهي يدل على فساد المنهي عنه． ولأن النكاح بشرط الإحالال فيمعنى النكاح المؤقت،

وشرط التأقيت（تحديد مدة زمنية）في النكاحَيُفسده．


من غير شرطفي العقد، فهل يصح الزواج؟ قال الشافعية：صحيح مع الكراهة． ونهـب المالكية والحنابلة إلـى أن الــزواج بقصد التحليل－ولو بدون شرط في العقدـ－باطل، وذلب بالـن تواطأ العاقدان على شيء مما نكر قبل العقد، ثم عقد الـزواجِ بذلك القصد، ولا تـحل المرأة به لزوجها الأول، عملا بقاعدة سد الذرابِع، ولحدٍِ ولا النبي صلى الله عليه


وصححهالالّباني］．

1－مذهب الشافعية والظاهرية：وهو إبطاله، لعدم
توفر الإيجاب والقبول الدالـين على التراضي．
r－مذهب الحنفية والحنابلة：وهو صحتّه، بشرط
أن يكون الثـمن محددًا معلومُا، وألا يصرَّح أحد العاقدين بما يناقي العقد．
r－مذهب المالكية：وهو الصحة مطلقّا، بحيثينعقد البيع بالفعل أو بالتعاطي، متى كان واضح الدلالة على الرضبا．
وقد سُئل الإمام الشاطبي عن بيع التعاطيء فقال：
＂إن مذهب مالك عدم الاعتبار باللفظفي العقوده．［المعيار
للونشريسيT／TV］．
ويقول ابن العربي：＂ولا تتعلق الأحكام بالآلَاظط، إلاً أن ترد على موضوعاتها الأصليدلة فِي مقاصدها المطلوبة،
 ألا ترى أن البيع والشراء معلوم اللفظ والمعنى، وقد قال الله تعالى：： ． $1111:$［سورة التوبة ، ولا يقال：هذه الآية دليل على جواز مبايعة السيد لعبده؛ لأن المقصودين مختلفان．．［أحكام القرآن لابن العربي r／／arrorr ،orr］．

وقد ذهب المالكية فيه إلى تحكيم المقاصد والنـيات． فقد سُئل القاضثي الفقيه ابن رشد عن امرأة توني زوجها وهو أمير البلدة، وكانت تسكن معه دار الإمارة، فأقسمت بـالله ألا تسكن هـا الـا الـدار بعده، ثم تزّوجها الأمير الجديد وأرغمها على السكنى معه فيها، فهل تحنثبهذا؟
فأفتى انـه لا حنث عليها؛ لأن الظاهر من أمرها أنها
كرهت أنترجع إلى الدار على غير الحال التي كانت الانت فيها مع زوجها المتوفى، لكن لما تزوجها الأمير الجّيدي، وعاد أمر دار الإمارة إلى سابق عهدها قبل وفاة زوجها، فإنها لا تحنث بذلك．
وقال：هذا الذي أراه وأتقلده؛ لأن الأيمان（القسم） تُحمل على بساطها، وعلى المعاني المفهومّة من قصد



نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي \／AY،＇شار］．

فإنه لا يلزم عند مالك بمجرد اللقظ الخالي عن القصد الصحيح، ومن ذلك ما رواه ابنحبيب：أن أعرابيًا نفرت ناقته وهربت، فقال لها：أنت بدنة، يعني هديًا إلى بيت اللله．ثم سأل مالكا، فقال لـه مالك－ليتأكد من قصـد الـا قبل إفتائه：أردت زجرها بـا بذلك؟ فقال الأعرابي：نعم．فقال له مالك：لا شثيء عليك． وعلق ابنرشد على هذا فقال：لميوجب إخراجها؛ إذ
[الشورى:^^ب]، فالشورى مبدأ أصيل في الإسلام، أمر اللـه
 [آل عمران:109]، فكيف بيمن هو دونه؟؟ r- أن تحقيق المناط - الذي أشرنا إليه في حلقة سابقة - يختلف من مجته لآخر، فبعضن من استشارهم عمر رضي الله عنه، رأى أنه لا شبيء عليـ، وهو مادح لأبويه، بينما رأى الآخرون - وهو ما مال إليه عمر - أنه لا يقصد المدح لأبويه، وإنما يقصد التعريض والقذا لأبـوي الآخـر، وبالتالي أقـام عليه حد القذف؛ مراعاة للمقاصد، وليس الألفاظفقط. ६- الذي مدح أبويه، قال ذلك على سبيل المشاتمة للآخر، بمعنى أنه ينغي عن أبويه تههة الزنـا، وما ذلك الك إلا لاتهام أبوي الآخر بما نفاه عن أبويه هو، ولا شك أن هذا ليس بقذف صريح لذا احتاج عمر إلى مشاورة

الصحابة.
والــني يمـدح أبـويـه، فـالآليق بـه يـذكر الصفات
المحمودة، كقوله: ودودين، برَين، تقيـين، ورعين، إلى غير زلك.

- وقد ذكر المقري بعض القواعد الفقهية التي راعى

فيها المالكية المقاصد، ومنها:
القاعدة YЯ7: من أصول المالكية: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، كحرمان القاتل من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض المخوف. القاعدة VY VF: nكل ما خرج على قصد المبالغة أو الكناية، فالمعتبر معناه لا لفظهه،.
 عند المالكية، خلافُا للـائمة. [قواعد الفقه للمقري نقلاُ عن نظرية المقاصس عند الإمام الشاطبي /10/10]. ومن الأمثلة التيتبـين أنمقصد المكلف (نيته) مؤثرة في الفعل (وقرينة معنويـة في فهم النص) الذبح: صهورتـه واحـدة، ويكون حرامًا إذا قصده لغير الله، وحـلالا إذا قصده لله، والرجل يشتري الجارية لموكله فتحرم عليه،
 يقول ابن القيم: ״والشيء الواحد تكون صورتّه واحـدة، وهـو ينقسم إلـى محمود ومـذمـومر. [الروح [ $\mathrm{Kr} \cdot / 1$
ومـن ذلـك: التوكل والـعجز، والـرجـاء والتمني، والحب لله والحب مع الله، وحب الدعوة إلى اللـه وحب الرياسة، وعلو أمر اللههوالعلو في الأرض، والعفو والـو والذل، والتواضع والمهانة، والاحتراز وسوء الظن، والهـدية والرشوة، والإخبار بالحال والشكوى، والتُحدث بالنعم شكرًا والفخر بها، فـإن الأول من كل ما ذـكا وكر محمود، والثاني مذموم، والصورة واحدة، ولا فارق بينهما إلا

القصد). [انظر المو افقات r/^ بتصرف]. وللحديث بقية، والحدد لله رب العالمين.

فحكم التحريم هنا قام على مراعاة مقاصد المكلف؛ لأن القصد في نكاح المحلل قصد فاسد، ليس من مقاصد

النكاح الصحيح الذي يقوم على المودة والسكن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مرجحًا لما ذهب إليه المالكية (مذهب أهل المدينة)، والحنابلة: (وأما المناكح: فلا ريب أن مذهب أهل المدينة في بطلان نكاح المحلل، ونكاح الشغار، أتبع للسنة، عن من لم يبطل ذلك من أهل العراق، فإنه قٍد ثبت عٍن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل لـه، وثبت عن أصحابـه، كعمر، وعثمان، وعلي، وابن دسعود، وابن عمر، وابن عباس - رضني الله عنهم - أنهم نهوا عن التحليل، لم يُعرف عن أحد منهم الرخصل في ذلك، وهذا موافق لااصول أهل المدينة، فإن من أصولهم: أن القصود في العقود معتبرة، كها يـجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقـارن، ويجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظي، ولأجل هذه الأصـول أبطلوا نكاح المحلل،. [مجموع

الفتاوی: • ونكاح الشغار نهـى عنه النبي صلى الله عليهوسلم، وهو أن يزوْج الرجل ابنته (أو موليته) على أن يزوجه الآخر ابنته (أو موليته)، وليس بينهما صداق) - ومن أقوال مـالك - رحمه الله - المراعية لمقصـ المكلف في الفعل، ما جاء في „الموطأ) في: باب القصاص في القتل: وقـال مالك في الرجل يمسكك الرجل للرجل فيضرِبـه فيموت مكانه: إنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتّلا بهه جميعُا. - وإن أمسكهه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يُضصرب بـه الناس، لا يرى أنها عمد لقلته، فإذا يقتل القاتل، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويحبس لانـه أمسكه، ولا
 - وكما ذكرنا من قبل أن ما ذهب إليه الإمام مالك، ومنه النظر في مقاصد المكلفين في أفعالهم وأقوالهم، دون الاقتصـار على ظو اهرها، إنما هو مستمد ومأخوذ من منهج عمر رضي الله عنه، وعمل أهل المدينة. - ومثال ذلك ما حدث في عهـ عمر رضي الله عنها،

وأخرجه مالك في »الموطاه" بسنده عن عصرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضني الله عنه، فقال أحدهما للآخر: والله مـا أبي بن بنان، ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أبـاه وأمها، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمها مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثـمانـين جلدة
 ويُستفاد من الحديث: ا- أن الإمام مالكُا رحمه الله كان يأخذ من أقوال
عمر رضـي الله عنـه. "

يــــاول أعــداء الإســلام تـوجـيـه فكر
 والمــاديــة الـتي تـسود المجـتمع العالمي، بـعـيدُا عـن تـعـالـيم الشـريـعـة الإسلامية المباركة، وذلك لكي ينشأ الشباب المسلم؛ وهو مقطوع الصلة بدينه القويم، مفتونا بالحضارة الغربية، المادية، ولذا فإن حماية هذا الشباب المسلم، تقع على الآباء، ورجال التربية في البلاد الإسلامية. ولقد ظهر أثر هذا الـغزو الثقافي الغربي السلبي علي كثير من الشباب المسلم، الأمر الـذي يدل بوضوح على تقصير الآباء ورجال التربية
 التربوية نحو الشباب المسلم. [مسئولية

الآباء لعبد الرب نواب صهـبـج عوامل تكوين شخصية الشبابا
هـناك مجموعة من العوامل التي تعتبر سبباً كبيراً في تكوين شخصية الشباب، ومنـها الـوالـدان، والأصـدقـاء، والمدرسة، وا المجتمع

والأصدقاء:
أولاً: الوالدان:
يعتبر الوالدان هما المؤثر الفقّال في
شخصـيـة الشـبـاب، فكلمـا كـان الوالدان على تقوى من الله كلما انعكس ذلك على أولادهما في مرحلة الشباب. وكـل مـولـود يـولد علـى الفطزة، ومن المعلوم أن الطفل يقلد أبـويـه، فـإذا صـار شـابـأ كانـا همـا الأسـوة لـه فـي نـطره؛ لأن الشيء الذي انطبع في قلب الإنسان وهو صـفـير، يستـمر مـعـه وهــو كبـير. يقول الشاعر:
وينشأ كاششئ الفتيان منا
على ما كانَ عَوِدَهِ أبوه






جَذْعَاءَ، [البخاري ومـن تـدبر في الحـيـاة وجـد أن معظم


الحـمـُ للـه، حـدأ طيبـاُ مبـاركاً فيه، كها ينبغي لجـلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا وحمد، الذي بعثه الله هـاديا ومبشرا ونـذيرًا، وداعيا واعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجـاً هنيراً، أما بـعد: فـإن الشبـاب المسلم المتمسك بدينه،
 الصـالـح، هـم الأمل في إعـادة كرامـة وعزة وأمـجـاد الأمـة الإسـلامـيـة إليها، كها كانت في عهر الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من القرون الثّلاثة الأولى الفاضلة، من أجل
 الإســام في تربية الشبـاب، فأقول وبالله التوفيق:


## bu herminaluin

[الأحـزاب: 1 [ 1 ]، وقد وضـع اللـه تـعـالـى في شخصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الـصورة الكامـلة للمنـهـج السليم القويم ليسير الشباب علي منهجه



 ثـانيا: التربية بالموعظة الحسنة: من وسائلـ التربية المؤثرة في تكوين
 وتــذكـيره بـالنـصيـحـة؛ لأن فـي ذلـك أثـرا كبيرا في تبصير الشـاب بحقائق الأشياء ودفـعه إلى معالي الأمـور، وتحليه بمكارم الأخلاق وتوعيته بمبادئ الإسلام. والقرآن الكريم مملـوءُ بـالآيـات التتي تتخذ أسلوب الوعظ أساسا لـنهـج الدعوة طريقاً للوصول لإصــلاح الأفـراد وهـدايـة الجـمـاعـات. منها موعظة لقـمان لابــنه؛ حـيث قـال سبحانه:




 17 [لقمـان: "(N)

إن الـهدف من الموعظة أن يصل المربَي بمن يعظه إلـى الخشيـة الحقيقية مـن الله تعالى، وأن يتذكر أمور الآخرة كأنها رأى الـعـين، وهـكذا كانـت موعظة نـبـينـا محمد صلى الله عليهِ وسلم مع الصحابة














 في هذا الحديث بشرَ النبي صلى الله عليـه وسلم الشـاب الذي يـشثـا فـي طاعة الله تعالى بأنه سيكون يوم القيامة آمنأ في ظل عرش الرحمن
روي الحاكمٌ عن ابن عباس رضي الله عنههــا أن الـنبي صلـى الـلـه عليـه وسلم قال: „اغتّنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفر اغك قبل شـغـلـ، وشبـابـك قبل هـرمك، وغـنـاك قبل
 ,... وعنْ ابن عباسبٍ رضي الله عنهما قال: كنت خلفِ رُسُولِ اللهِ صَبِلي اللهُ عَلِّهِ وَسَلْمِ


 بـلـ




[صحيح الترمذي للاللباني حديثr٪-r]] وسائل تريبية الشباب!
هناك وسائل عديدةً تُؤثرُ تأثيرأُ كبيراً في تربية الشباب وهي: التربية بالقدوة، والـتـربـــة بـالموعظـة الحسـنـة، والتربية بـالقصص الـواقـعيـة الـهـادفـة، والتربية بـالمـاحظـة، والـتـربيـة بـالـعقوبـة. وسوف نتحدث عنها بإيجاز. أولا: التربية بالقدوة:
القدوة في التربية هي أفضل الوسائل المؤثرة في تربية الشبِاب، فينبغي أن نضع أمـام الشبـباب شخـصـا قـدوة يسـيرون على نهجه في جميع أمور حياتهم. وخير قدوة لـشنباب هـو نبـينا محمد صلـى اللـه عايه وِسلّم ، الـذي قـالٍ عنه سِحانها: „لـقَدْ كانَ





الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نينـا محمد وآلـه وصحبـه أجمعين،

فـإنـه لا يـستـطيع مُـنـصـف أن يتجاهل حقائق الأرقـام حول صناعة الإعـلام، ففي أخر
 بلغ عدد الهيئات العربية التي تبث أو تعيد بث قنوات فضائية على شبكاتها V\& V\& هيئة، منها
 تبث أو تعيد بـث Vr وr قنـاة متعـددة الأهداف ومختلفة الأصنـاف والأطـيـاف، مستعملة في
 لاتحاد الإذاعات العربية، "WWW.ubsa.ten". والجـمهور المصـري مـن عـام r...ام تبلغ نسـبـة مـتابـعتـه لـلـقنـوات الـفضـوائـيـة بشكل إجمالي \%, 94 \% منهم $\%$, 0 \% بصغة منتظمة، وأن هـذه الشريحة في ازديــاد منذ ذلـك العام
 [دور الفضائيات العربية في تثشكيل معارف الجمهور، د. هويدا مصططفى، بحث من سلسلة بحوث ودراسات إذاعية تونس، (Y ( + مم)]. كما أن نسبة المشتركين الـعرب في موقع بـلغ قبـل الــــورات العربية (koob ecaf)
 r, IY مـلــون مشـترك، وتضضـاعف هـذا العدد
 [مll-r/r/人 والدعاة إلى الله في هذا الزمان الـي إيجب أن تتغير نظرتهم إلى الإعلام؛ إذ الدعوة إلى الدي اللـه تعالى إعـلام بشرعه، ودلالـة على دلـى دينه وهديـه، وقد قال أحد كبار العلماء في الـعصر الحديث وهو الشيخ ابن باز رحمه الله: پاأنجح الطرق فـي هـذا الـعصنر وأنـفـعهـا اسـتـعهـال وسائل الإعــلام؛ لأنها ناجحة، وهـي سـلاح ذو حدين،.
 محمد الشويعر، (YO\&/Y)] والإعلام في الإسـلام عبادة جليلة محكومة في غايتها ووسيلتها بأحكام الشريعة المعظمة ومققاصدهـا المكرمـة، شـعـاره الـنطق بـالكلمة الطيبة، ورعاية قضايا الأمة المسلمة، فهو خِيرِ خِير في صناعته، خيٍر في أهدافها ومراميـه، خيرٍ في غايـاته ومساعيه.

تتبناها تلك الأحزاب من رسم محترفي وسائل الإعـلام. [السيطرة الصامتة، لنورينا هيرتس،
 والـدعـاة إلـى اللـه يتعـين عليهم أن يكون
 تجـدُ وإلا تـلقُى الـنـاس عن غـيرهـم، فالإسراع فـي بـيـان الـرأي يفيد كثيـرُا فـي الـتأثيـير على الناس. [وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة، مصمد موفق الغلاييني، دار المنـارة، مها

كما يجب أن يتحول الـدعـاة من دائـرة رد الفعل إلى الفعل؛ ذلك أن صاحب الكلمة الأولى إعـلامـيـا هــو صـاحب الـكـمـة الـعليـا والمؤثرة

غاليًا
وكـمـا أن الـفضــائـيـات ووسـائـل الإعــام
 الـعـام، فهي أيضـا خيار معرفي وبـديـل دعوي يـقوم على عولمـة الثقـافـة الإسـلامـيـة، وإشاعة الفكرة والممارسة الإيمانية، وليس يبعد التأمل في دور الفضـائـــات الإسـلاميـة المـعـاصرة في
 التغيير الإيجابي الذي يعم بـلادُا عربية كثيرة

في عالمنا اليوم. وبالجملة فإنه بقدر تملُك الإسـلام ودعاته لـنـاصـيـة الإعــلام، وأخـذه بمـجـامـع المبادرات الإعـلامـيـة يـكون حضـوره فـاعـلا، ومشاركته المـجتمعيـة مقبولـة ومتقبـلـة، ولا بـد لـلإعلام الإسـلامي اليوم أن يخرج إلـى آفـاق مجتمعية واسـعـة في المــــالات الاقتصـاديـة والسياسية والـثقـافيـة، كمـا هـو فـي المـجـالات الـديـنـيـا أو التعليمية وتـبـقـى تحـديـات مـهمــة فـي هــذا الصـد الإعلامي منها: القدرة على تقديم إعلام احتر افي جذاب ومنضنط ني نفس الوقت، والخروج إلى فضاء الأمة بدلا من التقوقع في بوتقة الجماعة أو الحزب، وتقوية جانب التخطيط الارتيـادي لـلأعـمـال والمـؤسـسـات الإعـالامـيـة الإسـلامية، وتفـعيل هـذه المؤسـسـات لاسـتـعـادة المبادرة والريادة الحضاريـه لـلِّهة الإسلامية. وفـق الـلـه الـدعـاة إلـى حُسـن الاستفادة من هذه الوسائل النانعة، وتقبل منا ومنهم، والحمد للا رب العالمين.

والـفـضـل مـا شـهـدت بـه الأعــداء، ولقد أعـدت جـامعـة „تـل أبـيـب" دراســة مـوسعـة عن الفضائيات الإسلامية، ونشرت منها مقتطفات مجلة „لوبون" الفرنسية، ونقلها موقع الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية في أبريل r r . ام، جـاء فيها „إن الفضائيات الإسلامية تأتي في مقدمـة الأسـبـاب الـتي تـؤدي إلـى الـتدين عند الشباب المسلم؛ حيث أكدت تلك الـدراسـة أنه بسبب هذه الفضائيـات أصبح أكثر من وه $\%$ من الفتيات المصريات يرتدين الحجاب، وף $\%$ من الشباب يحملون في حقائبهم القرآن الكريم!! وهذا خـاف ما كانوا عليه قبل عشر سنوات! إـ وهذا ما يهدد أمن إسرائيل!!") لقد تخطى الإعـلام دور المؤثـر على الرأي الـعـام لـــتحول إلـى صــانـع مهـم لـهـ، وأصبع أخطر الأدوات التي تشككل الخريطة الفكرية
 السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تسود
 بحث مقدم إلى مؤتمر السلفيون آفاق المستقبل ومـجـلـة الــــــان، د. مـصـعب الـطـبـب بـا بكر، (صن9マ)، وبحوث المؤتمر]. ومن يملك الآلة الإعلامية المناسبة في عالم اليوم هو من يفرض على الناس كيف يفكرون ومـاذا يـنـتارون، وذلـك عن طريـق كـل وسائل

الإبهار والخداع البصري والسمعي وغيرها. ولقـد عـانـى الـدعـاة إلـى اللــه فـي الفترة الأخيرة من الإعـلام في العالم بأسره وداخل

 علـى تشـويـه صـورة الـدعـاة الإسـلامـيـين لدى الـى المجتمع بأسره، واستعملت في هذا السبيل كل وسائل الخداع والتضليل، وأثر ذلك على الحـيـاة السيـاسـيـة بـحـيث سـاهـم فـي إسقاط مـرشــــين سيـاسـيـين، وتشـويـه وجـه الأحزاب
 الإقصاء والعنف والظلامية وغيرها من الإفك المفترى الما
وفـي نـفس الـوقـت دارت الآلــة الإعلامية
 للتيـارات السياسية الليبرالية واليسارية على الـي حد سواء، حتى غدت البرامتج الانتخابية التي


Upioad by: altawhedmag.com


Upload by: altawhedmag.com


عليه وسلم كره المسلمون أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة، قال له: هل خالف أحدّ أبا بكر؟ قال سعيد: لا.
 وكـذا فـإن عليًّ رضبي اللـه عنه قـال في خطبته على منبر الكوفة في ثنائه على أبي بكر وعمر: فأعطى المسلمون البيعةطائعين، فكان أولمن سبق في نلك من

ولدعبد المطلب أنا. [أسد الغابة \&/דT].
 عن المشاورة، وإنانرى أبا بكر أحق الناس بها بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لصاحب الغار وثاني اثنينو إنالـن لنعلمبشرفه، ولقد أمرهرسول اللهصلى اللـة عليهوسلمبالصـلاقبالناسوهوحي.[البدايةوالنهاية [ $\mathrm{TV} / \mathrm{T}$
وعلى منبر البصرةخطب عليرضي الله عنهةقال: "إن المسلمين بعد موترسول اللها صلى اللّه عليهوسلم رأوا أن يستخلفوا أبا بكر، فبايعوا وعاهـوا وسِلموا، وبايعتوعاهدتوسلمت،ورضنواورضيت،وفعلَالخير وجاهد حتى قبضه الله عز وجل.. [السنة لعبد الله بن

أحمدک/rדه].
ونهب ابن كثير إلى أن عليًا رضي الله عنه جدد بيعتهللصسيقبعدستة أشهرمن البيعة الأولى، أيبعد موتفاطمةرضي الله عنها،وجاءفيهنهالباليعةروايات صحيحة.[البدايةوالنهايةه/\&
 للصنيق، مخلصًا له: موفقه في حروب الـردة، فعندما سأله الصنيقِما تقوليا أبا الحسن؟ قال عليّ: أقول: إنك إنتركت شيئًا مصا كان أخذه منهمرسول اللة فانتت على خلافشُشنته، فقال الصيقيله: لئنتقلتنذالك لاقاتلنهمجوإن منعونيعققالاُ، [الرياض النضرة: •TV]. بل إن عليّا كان يحرص على الصنيق ويخاف عليه
 وبعد أن استوى على راحلته أخذ علي رضي الله عنه يقول له: آأقول الكما قال رسول اللهصلى الله عليهوسسلم

الحمد اللهوحده،والصيلاةو السنام علي منلا نبي

 ا- قولهمْ إن عليّا لم يبايع الصسيق رضي الله

> عنهـ1

وللرد على تلك الشبهة نقول: إن ما ورد في شأن
تأخر علي من مبايعة الصنيق لم يصح وإنما جاعت الرواياتاتلصحيحةّتفيدأنعليُّاوالزّبيربايعا الصنيق في أولالأمر، فعنأبيسعيد الخريقال: :لماتوفيرسول اللهصلى اللهعليهوسطلمقامخطباءالأنصار ..فنكربيعة السقيذة، ثم قال: انطلقوا، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر فيّيوجوه القوم فلمير عليًّا، فسآل عذه، فقام أناس من الأنصار فأتوا به، فقال الصيايق: ابن عمرسول الله وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين، فقال: لا تثريب يا خليفةّرسول اللا، فبايعهثملمير الزّبيربن العوامفسانل عنه حتى جاعوا بـه، فقال ابن عمة رسول اللههوحواريه، أربت أن تشق عصا المسلمين، فقال: مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعاه. [رواه الحاكم وصححه وْواققةالنهبي]. ومما يبين صحة هذا الحديث وأهميته أن الإمام مسلم ساتل عنه شيخه ابن خزيمة فكتب له ابن خزيمة الحيث وصححه، فقال مسلم لشيخه: إن هذا الحيث يساوي بدذ، فقال ابن خزيمة: إنه لا يساوي بـذة فقط بل يساوي بدرة، قال: هي الكيس فيه الالف النانير. كما أن الحافظابنكثير علقعليهبقوله: هـذا إسنادصحيح
 [ $1 \mathrm{NK} / \mathrm{O}$
ومما يؤكد صحة الرواية أن عليّا رضي الله عنه لم يفارق الصـيق في وقت من الأوقات، ولم ينـقطع عن الصـلاةخلفه. [البدايةوالنهايةه/هr9] ولذا لما سال عمرو بن حريث سعيد بن زيد: متى بُويع أبو بكر؟ قال سعيد: يومماترسول اللهصـلى الله.

أبا الحسن سرّك الله. [تاريخ اليعقوبي ب/r/rre] وكان علي رضي الله عنه يمتثل أوامر الصديق، فقدجعله الصديقمنحراس المدينة عندما شعر بخطر

أهل الردة فهب لقتتالهم. [تاريخ الطبري \&/\&T]. ومما يدل على التعاطف والتواد بين علي رضي الله عنه وهو سيد أهل البيت ووالد سبطي الرسول صلى الله عليهوسلم أنه كان يتقبل الهـدايـا من إخوانيان، كما قبل الصهباء الجارية التي سُبيت في معركة عين

التمر وولدت له عمر ورقية. [الطبقات: ب/• •r] وكذا منحه الصديق خولة بنت جعفر بن قيس التي أسرت في حرب اليمامة وولدت له محمد ابن
الحنفية وهي من سبي أهل الردة. [الطبقات: ז/ • r] يقول الإمـام الجويني رحمه الله: اوقد اندرج
الصحابة كلهم تحت بيعة الصديق عن بكرة أبيهم، وكان علي رضي الله عنه سامعًا لأمره، وبايع الصديق على ملأ من الأشهاد، ونهض إلى غزو بني حنيفة،..
[الإرشاد:
وكان علي رضي الله عنه، وأولاده يقبلون الخمس وأموال الفيء في عهد الصديق، وكانت تلك الأموال بيد علي هو القاسموالمتولي لأمرها، أضف إلى ذلك أن عليًا رضي الله عنه كان يؤدي الصلوات الوات الخمس خلف الصديق راضيًا بإمامته، ومظهرًا اتفاقه ووئامه مع أبي بكر. [الشيعة وأهل البيت: صنV].
ولقد رُوى عن الصديق بعض الأحاديث منها: حدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: ا(ما من عبد مسلم يذنب ذنبًا، ثم يتوضنا فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له ذنبهه.
[مسند أحمد:
وعندما اختلف الصحابة في مكاندفنرسول الله صنى الله عليهوسلم، قال علي رضي الله عنه: أبو بكر مؤتمن على ما جاء بـه. قال أبو بكر رضي الله عنـه: "عهد إليُّ رسول اللهاصلي الله عليهوسنلم أنّه ليس من
نبي يموت إلا دفن حيث يُقْبَضه. [مسند أحمد 1/1]. بل إن عليُّا رضي الله عنه شهـ للصديق بأنه أعظم أجرُا في المصاحف؛ لانه أول من جمع المصحف

بين اللوحين.
أَبَعَدْ كل ذلك يُقَال: إن عليُّا لم يُبايع الصديق؛ مع
تواتر بعض النصوص التيتؤكد عدم الشقاق بينهها، وطاعة علي للخليفة الأول وانضوائه تحت رايته، وقتالهلهالمرتدينمعاه!
فرضي الله عن علي بن أبي طالب، وجزّاه عن الإسلام خير الجزاء. والحمد لله رب العالمين.

يومأحد:لمسيفـنولاتفجعنابنفسك،وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فُجعنا بك لا يكون للإِسلام نظامام أبدا، فرجع الصسيق.،.[البدايةوالنهايةج/\&اعب]. أليس هـذا يـؤكد حرصـه على سـلامـة الصـيق
ونجاته.
r- إن الأخبار تواترت عن علي رضني الله عذه في تفضيلهوتقيمهdللصنيق،منذللت: أ-عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعدرسول اللهنصلى اللهة عليهوسلمٌ قال: أبو بكر؟


أنت؟ قال: ما أنا إلارجلمن المسلمين. رواه البخاري. ب- عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيهاء أبو بكر، ثمق قال: ألا أخبركمبخير هذه الأمـة بعد أبي بكر: عمر،. رواه أحمد في المسند $1 \cdot 7 / 1$
r- اء- عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي رضي الله عذه: ألا تستخلف عليناء قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالنـاس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم، كها جمعهم بعد نبيهم على خيرهمب. [المستدرك:
[V9/r
६-وعن عقبة بن الحارث قال: خرجتمع الصليق
من صلاة العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليهوسلم بليالي وعلي يمشي إلى جنبه، فمر بالحسن بن علي وهو يلعب مع الغلمان، فاحتمله الصديق على رقبته وهو يقول: بأبي يشبه النبي وليس شبيهًا بعلي.

وعلي يضحك. [مسند أحصد //./ IV]. -- قال القرطبي رحصه الله: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما من المعاتبة والاعتذار، ومـا تضمنه ذلك من الاتفاق عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر، وأن قلوبهم كانت متفقة على
〒- قال ابن تيمية رحمه الله: وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: خير الأمة بعد

نبيها أبو بكر، ثـم عمر .رواه البخاري.
V- عن يحيى بن حكيم بن سعد قال: سمعت عليًا يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصنيق. [الطبراني في الكبير 100/1 وكذا أورد اليعقوبي أن الصديق شاور الصحابة
في غزوِ الروم، وكان أولّمن شاور علي بن أبي طالب، فلما بشره علي ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر على الروم، قال الصنيق لعلي: سررتني بما أسمعتني من رسول الله صلى الله عليهـ وسلم يا

سَ-1



 صلى الله عليه وسلم: n a[ 10 - Y $\%$ :
 اخخزجه الطُبرَانيُّ في nالأوسطه (٪)
 عبدِ الله بن جحش، قال: با جِنـادةُ بُنُ مروان
 سعيد بن جُبِير، قالِ: سمعتُ انس ابن مالك، يقول:.... فذكرةٍ مرفُوعُا وعنِّاه المُنذِريٌ في ٍالتُرغيب" (or9/1)

لأبي الشيخ في "كتاب الثُوابه.

 "تفسيره ". قال الطُبَراتِئ في پالأوسطه: :لمٌ يرو هذا
الحديث عن أنس إلا الحارث بنُ النعمانَه.
 إلأ بهذا الإسناد، تفرُد بره: جُنَّاذةَه. قلتُ: وإسنادُهُ ضعيفٌ جذًا

 الحمصصيُّ: قـال أبو حـاتم: "ليس بقويٌ ني

 الله عليّه وسُسلم بياضاه ، فترجم الذهبِي هذا الكالام، فِقال: صاتُههه أبُو حاتم"، فبيّن الحافظ

 لانْ إطلاق التُهِهة في حقَّ الرُّاوي معناه: أنهُ

 الصحيح" انتْهُى وني بعض كالام الحافظ رحمه الله, نظظر؛


 الله. يروِي عنْ: عيسّى بِّ يُونسِ، وابِّ أبِي





 وكان حقه أن يُضْعِفه جدُا؛ لما اشترطه في مُقدُمة الكتاب（1／٪）أَنْه يُضِّفُ الحديث جدًا إذا انضرد به مَن قال فيه البُخاريُ：nمُنكرُ الحديث،، والحارث بنُ النَعمـان هن هذا الضْرب كما هر بك واللهُ أعلمُ








 （الكبير＂（جY／رقم


 الأثير في „أسُد الغابة،（9Y／ム）من طريق الحكم بن هثام، بهذا الإسناد


 المسند لقُوله：وكانت له صُحبة، مع أنه لم يُقل： رأيت، ولا سمعت،
وأخرجّهُ ابِنُ أبي عاصم في＂الآحاد والمَثـانِي＂


 ．عن أبـي فُروَة، تـال：ســعِتُ إبـا مَريم، يقُول： سمعت أبـا خـالـد الكنـديُ، يـقُول：سمـعتُ رسول الله صل الله عليه وسلم، فذكيهر الـا قال الحـانظ في＂الإصـابـة＂（1－9／V）：＂ولكن وقعَ عنده ．يعني：ابن أِي عاصم ．：عنِ أبي خالٍ． والصَّواب：عن أبي خلاد، بتّقديُم اللام الثقيلةه．

 حـاتم أنْ مُحمُد بن عِيسِي بن الطبًاع يرويه، عنِ

 سعيدِ العطار، فهو ضنعيْ صـاحبُ مناكِيرُ وُرواه أحمدُ بُُ إبراهيم الذُورَقيُ، عن يحيى

وهو مُترجمّ في »تاريخ البُخارِيٌ（（
（rro
وأخرج لـه ابـنُ حبُّان（（ في＂صحيحه، من طرِيقّه، عن عبدٍ الحمِيد بن أبي

 كمَا يُنَّى التُمرُ هن حُثَالتههِه．





 الله ابنَ بُسر، يقول：زار رسُول الله صل الله عليهِ

 بدعاء لا أحفظهُ، ثيُ مسِح يَّهُ على رأسي، فقال：
 وسكت عنه الحاكمُ والذْهُبيُ

 شيئًا، فهو مجهُوْل الحال． ورواه داوُد بنُ رُشيد، ثنَا أبُو حَيوَةِ شُرِيَ بنُ يزيدُ، عن إبراهيمَ بِنِ مُحمُدْ بن زيادِ، عن أبيه، عن عبد الله，بن بِّر مرفوعِا．



 نُعِي في „معرفة الصُّحابَة، شال：حدُثنـا داويُدٌ بنُ رُشيٌ بـرْ بهذا
＂ورواهُ مُحمدُ بنُ عُمر الواقِديُ، ثنا شُريحُ بنُ يزيد بهذا．


 يُيُت حتِّى ذهب ثؤُولُ من وجهٌِ


 وأبُوهُ：مُحمُد بِّ زياد الألَهانِيُ：ثقَةُ
قلتُ：فـهذا هـو الحــيــثُ الـذي ذكـره الحاكمُ
 والحـَرثِثِ بنُ النعمان：قال البُخـاريُ：＂مُنكرُ الحديث،
وقال أبُو حاتم：＂ليس بقُويً＂

قال أبو نُعيم: "غريبُ بهذا الإسنادِ من هذا


 حُجْيرَة، عن أبي هُرَيرَة مرفُوعِا مثلَّهُ
 أخبَرِنا أبو عبدٍ الله الحافظ، نا أبو جعفر ,أحمدُ
 نـا عُثمانُنٍ بن صنالح، حدَّثني عبد الله بنُ لهيعةُ، حدُثنَي درُاجُ، عن أبن رُحُجيرّةٍ بهذا. وهذا الإسنادُ رجالهُ ثِقاتُ، لوِّا ابِن لهيعَةُ

 ابِن دِيزِلِ: ثقة مأمون، إليه المنتهَى في الإتقان،

 لا شنُ فيه، لا أدرِي كيف وقُع منهه؟! وعُثْمانُ بِّنُ صـالح بن صفوانٍ: صدوِقِ من مشايخِ البُخاريُ،

 بن حُجْيرةُ، والتُرمذي يُحسِّنُ هذه التُرجمة، ولم

يعبا بها أبو حاتم كها في ״العلل، (1|11). وله شاهدُ أخرٌ من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه.
 إسماعيلُ بن سيف البصريُ، ثنـا عُمرُ بن هارُون
 جعفر، عن, أبيه مرفوعا: „إِذا رأيتم مِن يزَهد في الدُنئًا فادنُوا مذه، فإِنَه يُلقَى الحكمةَهِ.
 فقال المحقُق ڤثي الحـاشيـة: "فـي الأصل: (سيف"، ضتعُفه أبو يعلِّى نفسُهُهُ وتال ابنِّ عديُّ: كانِ يُسرقِق
 فالإسنادُ ضعيفِ جدُا وأخرَجِهُ ابنُ أُبِي الدُنُنـا في "الصُنحت" (YOY) قال: حدُثنْي الحسنُ ابنُ الصُّبُاح، قال: قال عليُّ





 أُظنُهُ أدرك عُمرَ بن عبدِ العزيز، والناَظرُ فير طبقة شُيوخه يترجُح لـه ذلب، وهذا الأرجح ضنفِّه فهو أشبَّهُ عندي مِن المرفوع. والله أَعلَمُ.






 الكُنَى) أَنُه قـال: "والأوُلْ أَصَحُّ، يُنَي: بإسقاط "أبي مُرَمْ"،
 "أبي مُريَم".
ووققع عنده في الإسناد زيـادَةُ "عن عْنَبَةه"، وصوابُهُ ما ذُكِرتُ.
قُلْتُ: فهِذا الإسِنادُ ضِعيفُ جدَا، وأبو فُروَة

 وغيرُهُ، وأكثرُ النُقُقاد على تَضِيفِهِ، ومْـَارُ هذا الحديث عليه.
وأبو مَرِيْ: لا يُعْرَف.




 رأيتتُُ الرُجلِ المؤمنَ قد أُعطي زُهدُا ني الدُّنياً...

> الحديث".

> قَتُق لأبي: يُصِحُ لأبي خلاًد صُحبَّهُ فقال: ليس له إسناده انتْهُى

فـقولُ أبـي حـاتم: "لـيس لـه إسنادُهُ يعني:
 الصُحببة . التي هي من اشُرف المراتب . لا تَثْبُتٌ بمثل هذا الإسناد لو لم يُكُن غيرُهُ، كها هو الحو الحالٍ


 من سوء حفظ أبي فُروَةُ. واللهَ أعلم. وله شاهُنُ مبِ حديث أبي هُريرَة رضني الله عنه.
 وعنه أبو نُعيم في ״الحِلِة، (rIV/V) قال: حُّثنِا
 قـال: نـا عبـُ اللـه بـن وهـبُ قـال: حدُثنـي سُفيانُ بن عُيينة، قالِ: حدُثَني رجلّ قصيرُ من أهلْ مصرُ

 مرفوعًا: „اإذا رِأيتَم الرُجل المؤُمنَ قد أعطي زِهدِا في الدُّنيا، وقلِّة مْنطق، فاقترِبُوا منه؛ فإنِّه يُلقّى الـحكهة، .
 يـزن منكن الزنـا المعروف


لـى فـجـورهــا فـي الآخـــرة
"ضنعفين، على فجور أزواج
الناس غيرهم.
عن ابن عباس: "ايضاعف
لها العذاب ضنعفينO ،أي عذاب
الآخرة). اهـ.

وقال القرطبي في تفسيره: :پال
مقاتل: هذا التضعيف في العذاب إنمـا
هو في الآخرة؛ لان إيتاء الأجر مرتين أيضا
في الآخرة. وهذا حسن؛ لأن نساء النبي صلى
الله عايه وسلم لا ياتين بفاحشة توجب حدّا وقد
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بغت امرأة
نبي قط، وإنما خانت في الإيمان والطاعةه هاهـ.
الشبّة الثانية عشرة 1
أرادوا نفي النسخ في القرآن الكريم، وقالوا
بعدم إتيان السنة بحكم الرجم، فسعوا إلى تفسير

 (10)重 فَأَ 10-17] بالآتي:- قالوا: מكما أن النص القرأني يتكلم عن الفاحشة بين النساء فقط "السحاق" بدليل استخدام كلمة اللَاتّي، التي هي ضنمير جمع للإناث، وبدليل وجود حكم زجر وعلاج خاص بهن، وهو الإمساك هي البيوت، الذي يُقصد به تقليص نشاطهن الاجتماعي إلى الحد الأدنى، ويخضنعن للمر اقبد إلى أن يمتن أو يتعالجن من مرضهن ذلك فيرجعن إلى فعاليتهن الاجتماعية السليمة. وتال عن المثُنى من الرجال: „واللذانه ليؤكد أن الكالام عنٍ اثنيني من الرجال ارتكبا الفاحشة التي ليست زنـا؛ لأن الزنـا هو الفاحشة بـين الذكر والانثئى، فالآية تتحدث عن الشذوذ الجنسي بين اثنـين من الذكور، وهي هنا تبين عقوبة ما يسمى باللواط وهو الإيذاء،.

## الرير عليها:

قـال القرطبي في تفسيره: صالسابعة: قوله تعالى: (فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوتO نذه أول عقوبات الزناة؛ وكان هذا في ابتداء الإسلام؛

## وقفات 0ع تطبيق الشريعة الإسالامية

 الشبهات الهثارة حول حص الرجم
## الححلقة الثامنـة



الحمد لله حـمدا لا بنذذه، أفضل مـا بـبغي ان لـُعبد، وصلى الله على نيبيا محمد، وعلى الـه وصصحبه ومن تعبد، أما بعد: فمازال الحديث موصولاِ عن الثّبهات المكدارة حـول حـ الرجـم؛ والـرد عليهها، فنقول وبالله، التوفيق:-

## الشبهة الثانية عشر :

قالوا: وتأبى تفصيلات القرآن إلا أن تضع عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة، وهي افتراض وقوع نساء النبي أمهات المؤمنين في تلك الجريمة، وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة ني تلك الجريمه، أي ضنعف ما على النساء الحرائر، وفي المقابل فلهن في عمل الصَالحات ضِفِ هِا

为



وإنما الذي يتضاعف الجلد، إلى مائتي جلدة. الرد علياها
إن لفظ الفاحشة من قبيل المشترك اللفظي له عدة دعان، منها الزنا، ومنها النشوز وسوء الخلق، وهو المقصود في هذه الآية، قاله ابن عباس في تفسير ابن كثير، وعلى فرض أن الفاحشة هنا بمعنى الزنا، فالعذاب المقصود ليس هو عذاب الحد في الدنيا، وإنما عذاب الأخرة، قال الطبري في تفسيره: (يقول - تعالي ذكره - لازِواجِ النبي


من المعاني الأخرى！！فقد فعلوا ذلك ليؤيدوا مذهبهم الخبيث في إنكار حد الرجم． ب－إن الأيـهـ نـزلت فيما كـانـوا يفعلونه في الجاهلية، قبل الإسلام، وقبل تشريع حد الرجم، قال ابن كثير في تفسيره：شقال البخاري：حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني عن عكرهة، عن ابن عباس－قال الثيباني：وذكره أبو الحسن السوائي، ولا أظـَه ذكره إلا عن ابن عباسِ－：
 ال：كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه آحق بامرأته، إن شاء بعضنهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها إنا، وإن شاءوا لم يزوجو ها، فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلكت．．．وقال أبو داود：حدثنّا أحمد بن محد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس
我
 قرابته، فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها،
 r－دائما ما يفترض هؤ لاء أن مجرد الزنا موجب للحد، ولا يعلموا أن الحد لا يِطبق إلا إذا رُفع الزنّاة لولي الأمر، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال： ，تعافوا الحدود فيما بينكم، غما بلغني من حد فقد وجبه［رواه أبو داود وحسذه الالباني］وعن عبد الله بن مسعود رضو الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال：＂يا أيها الناس：قد ان لكم أن تنتهووا عن حدود الله، فمن أصباب من هذه القاذورات
 نقم عليه كتاب الله، وقرأ رسول الله：＂والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النّفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنونه［أورده المنذري في الترغيب

والترهيب وصحصه الالباني］．
ومن ثم فللزوج أن يعضل زوجته التي زنت،
ولم يرفع أمرها للحاكم لرجمها، حتى تعيد لله مهره،

 العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقًا من حقوقها علين، أو شيئا من ذلك على وجه القهر لـها والاضطهاد．وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله：＂ولا تعضلوهن، يقول：ولا تقهروهن التذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني：الرجل تكون لـه امراة وهـو كــاره لصحبتها، ولـهـا عليه مـهر فيضرها

قاله عبادة بن الصـامت والحسن ومجاهد حتى نُسِّخ بالاذى الذي بعده، ثم نسخ ذلك بايـة النور، وبالرجم في الثيب．وقالت فرقة：بل كان الإيذاء هو الأول ثم نُسَخ بالإمساك، ولكن التـلاوة أخـرت وقدمت؛ ذكره ابن فورك ، وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسـالِمٍ قبل أن يكثر الجناة، فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ لهم سجن؛ قاله ابن العربي،

## اشبهة الثالثة عشرة：


年茥 لَا لَا
 19］يدل على ان الرجم ليس من الإسلام؛ إذ لو كان
 تفصيل في تشريعات حياته، طالنا هو محكوم عليه بالموت، ونفس الحالة في إضافاة عقوبات للمطلةّة الزانية بإخراجها من البيت، ومنعها عن الزواج حتى تدفع بعض المهر، وإذا كانت هناك عقوبة الرجم على تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها عن الزواج ثانئيا، ويسمح بطردها مُن البيت في فترة العدةه．
الرد
اولاً：بالنسبة للزآية 19 المن سورة النساء فمردود عليها بالآتي： 1－أن الفاحشة هـا لها أكثر من معنى، قال
 الناس في معنى الفاحشة؛ فقال الحسن：هو الزنا، وإذا زنتِ البكر فإنها تُجلد مائلة وتنفَّى سذة، وترد إلى زوجها ما اخذت منه．وقال أبو قلابة：إذا زنت
 حتى تـفتدي منه．وقال السدي：إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن．وقال ابن سيرين وأبو قلابة：لا بحل له أن يأخذ منها فديِ إلا أن يجد على بطنها رجلا، قال الله
 وابن عباس والضحاك وقتادة：الفاحشة المبينّة في هذه الآـة البغض والنشيوز، قالوا：فإذا نشنزت حل لـه أن يآخذ مالها؛ وهذا هو مذهب مالك．قال ابن عطية： إلا أني لا أحفظ له نصنا في الفاحشة في الآية．وقالٍ قوم：الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا

ونعلا؛ وهذا في معنى النشوز، اهـي فلماذا حمل هؤلاء الفاحشة على الزنا دون غيره
 الزاني هو الرجم السريع، فلن تكون له فرصـة للتوبا والإيمـان والعمل الصـالح المتراكم الـذي تتبدل بـه

سيئات الزاني إلى حسنات．
المرد عنيها：
أولا：إن الآيـة نزلت في بعض المشركين، ففي صحيح مسلم عن ابـن عبـاس：پأن نــاسًا هـن أهلا الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا：إن الذي تقول الـي وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا بأن لما عملنا كغارة．فنزلت： ＂او الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
 ثُانيُا：يحمل العمل الصالح بعد الزنـا على الزاني غير المحصن، فإنه سنيعش بعد تطبيق حد الجلد

عليه، ويستطيع أن يُكثر من الأعمال الصـالحة． ثالثا：ويحمل أيضا على الزاني المحصن الـي الذي لم يرفع أمره إلى ولي الأمر، كها سبق بيانـانه، فإنه يستطيع أن يكثر من الأعمال الصـالحـر الصـة رابعًا：المعلوم أن تطبيق الحد كفارة للمسشلم، فقد روى الشيخان عن عبادة بن الصـامت رضبي الله عنه وكان شهل بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن
 من أصحابه：（„بايعوني على أن لا تشـركوا الـا بالله شيئًا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أو لادكم، ولا تأتوا
 معروف، فمن وفىى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شبيئا فعوقب，في الدنيا فهو كفارة لـه، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شـاء عفا عنه وإن شاء عاقبه،．فبايعناه على ذلك． ［متفق عليه］
ومن ثم فهن ذهب إلى ولي الأمر وأقرّ بالزنا وطلب
إقامة الحد عليه، كماعز والخغامدية، فقد عمل عملا
صالحا، بعد التوبة．
خامسًا：إقاملة الرجم على الزاني، سواء الملقَّ بِّنـاه
أو الذي شهد على زنـاه أربعلة من الشهود، يتطلب وقتـا زمنيُّا يتحقق فيه ولي الأمر من وقوع الجريمـ، فقد رد النبي صلى الله عليه،وسلم ماعزا والغامدية، ولميطبي عليههـا الحد بمجرد الاعتر اف، وهذا الوقت يستطيع فيه الزاني أن يعمل أعمالا صصالحة كثيرة بعد التوبة، ومن ثم يتضتح أيضا أن هذه الثشبهة أوهـى من بيت العنكبوت، وها قصد بها هؤ ألاء إلا التدليس و التلبيس على المسلمين لصرفهم عن تطبيق شريعة ربهـم والحمد لله رب العالميني

## لتفتدي،．

ثـانيُّا：بالنسبة لـآيـة ا من سورة الطلاق فمردود عليها بالآتي： قال القرطبي في تفسيره：מالثالذة عشرة：قوله
 عمر والحسن والشعبي ومجاهد：هو الزنا، فتخرج ويقام عليها الحد．وعن ابن عباس أيضا وأنـا البذاء على أحمائها، فيحل لـهم إخراجها ه．وروي عن سعيد بن المسیب أنه قال في فاطمة：تلك امرأة استطالت
 تنتقل．وفي كتاب أبي داود قال سعيد：تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنذة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى．قال عكرمة：في مصحف أبي：„إلا أن يفحشن عليكم،＂، ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس： اتققى الله، فإنت تعلمّهين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس أيضنا：الفاحشة كل معصية كالزنا والسرقة والبذاء على الأهل．وهو اختيار الطبري．وعن ابن عمر أيضا

والسدي：الفاحشة خروجها من بيتها في العدة． وتقـديـر الآيـة：إلا أن بـأتـين بفـاحشـة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حـن، أي لـو خرجت كانت عاصية．وتال قتادة：الفاحشة الششوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته． قــال ابـن الـعريـي：اأمـا مـن قــال：إذـهـ الـخروج للزنا، فلا وجه له؛ لان ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام، وليس ذلك بمستثنـي في حلال ولا حرام． وأما من قال：إنه البذاء، فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس．وأما من قال：إنـه كل معصیِ، فوْهُمُ لان الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخـراج وولا الخنروج．وأما من قال：إنه الخروع بغير حق، فهو صحيح．وتقددير الكام：لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يـرجن شرعًا إلا أن يـخرجن تعديا＂． ومن ثم يتضا أن الفاحشة في الآية هـي البذاءة على الأحماء، على الصحيح هن أقوال أهل الْل العلم، وعلى فرض أنها الزنا، فليس إخراجها من بـلـا بيتها عقوبة إضافية، وإنما هو لتطبيق الحد عليها، ومن ثُم يتضتح تـهاوي هذه الثبـهة بشقيها كأخواتها من الشبههات السابقة

边
四园

## §o



[^0]الحـمـد لـلـه والـصــلاة والـســلام علىى رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وأشها ألا إلـ إلا اللا
 والـقـائِل: وِئ大 ونبلوا أعمالكم. وأشهد أن محمدًا رسـول الله صعلى الله علنـه وسلم الذي قال لأصحإبهـ يومًا: "إلـه لم يكن نبي قلبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خِّير مآ يعلمـه لـهم، وينذرهم شر ما يـعلمه لـهم، وإن أمتكم هـذه جـعل عافِيتها فـي أولـهـا، وسيصيا وسِب آخرها بـلاءُ، وأمور تِنْكرونها، وتجيء فتّن فيُرقق بعضهعا بـعضنـا، وتـجـيء التفتنـة فيقول المؤمن: هذه مُهلِكتي، ثمُ تنكثف، وتجيء الفتّن فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الـنـة، فلتأته منـتـه وهـو يـؤمن بـاللـه ورالـيـوم الآخر،
 إليةه. [صنحيح مسلم: من هذه الفتنٍ؛ الأمر اض والأدواء التتي

دبت في حسد الأمة.

عن الزبير بن العوام رضبي اللهه عنـ أن النبي صلى اللهه عليه وسلم قال: (ادب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد واليغضناء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلّق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الحنـة حتـي تـؤمنـوا، ولالٍ تـؤمنـوا حتى تحابوا، أفـلا أنبئكم بما يُثبت ذلـك لكم؟ أفشوا السلام بينكم،. [سنتن الترمذي، ت: شاكر §/77 \& وحصنـه الألباني]

هــذا نمـوذج مـن الـنـمـاذج العالية الخــــرة الـتـي إسـتــقـت رضـــوان الله والجنتـنـة بسبب بُعـدهـا ومقاومتها لهنا الداء الخطير وهو الحسد، هذا المثال هو أحد أصحاب النبي صلى الله عليهـ وسلم، لم يكن لـه كثير عمل، ولم يشتهر بعبادة خاصـة يُعرف بـها بـين أصحابـه، ولكنه كان قلبه كل ليلة من الحسد وكراهيـة
 شاء من عنّاده، فانظر أخي المسلم أختي


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام، ويقول لك: „خبرني كيف تجدك؟" قال: على رسول الله السلام، وعليك السلام، قل لــ: بـا رسـول اللـه، أجدنتي أجـ ريـح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذّر لكم عند الله أن يخلص إلي رسولِ الله صلي الله عليه وسلما وفيكم شغفرّ يطرف، قال: وفاضيت نفسته رحمه اللة. [الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه
الذهبي].

الداء الثالث: كثرة الجدل
الجـدل عـلامـة ضــلال، وإشــارة إلـى قلـة
الـورع، وثقل العمل على النفوس وكراهية الـلل من العبادة، نعوذ بالله من ذلك. عن أبي أمـامـة رضثي الله عنه قـال: قال رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم: پمـا ضل قومُ بعد هدُى كانوا عليه "إلا أوتوا الجدله.
 الآيـة:
 الألباني]
وْنَّ مالك بن دينار قال: كنت جالسًا مع الحسِن، فسمع مراءً قوم في المسجد، فقال: يـا مالك، إن هؤلاء قوم ملوا العبادة، وبغضنوا الورع، ووجدوا الكلام أخف عليهم من العمل فتكلموا. [حديث أبي الفضل الزهري ص: [or.

## النموذج القدوة 2 تر ترك الجدل

مـن الصـحـابـة رضـوان الـلـه عليهم إذا أشكل عليهم شيء لا لاجادلون، بل يصبروا حتى يأتوا إلىى رسولّ الله صلى الله عليه وسلم، "فيبين لهم الحكم الصحيح. عن عمزو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة بادرة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن أغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذّلك اللنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "یا عمرو، صليت
 منعني من الاغغتسال وقلت: إني سمعت الله
 [النساء: 9 [7]. فضحك رسبول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئأـ ـ [ســنت أبـي داود [9ヶ/1

## الداء الرابيع الهرج

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الـله صلـى الـلـه عليـه وسـلـم قــال: "لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرجه. قالوا: وما الهرج

المسلمة إلى هذا النموذج الجميل: قال عبد الله بن عمرو بن اللعاص رضي الله عنههما لرجل بشره النبي بالجنة، فطلعتّ
 عملك، فأقتدي بك، فلم أرك تُعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك مـا قال رسول الله صلى الله عليه وستـم؟ ثـال: مـا هـو إلا مـا رأـــتا قال: فانصصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقالٍ: ما هو إلا ما رأيت، غير أنـي لا أجد في نفي نفي على أحد من المسلمـين غشَّا، ولا أحسّه عتّى ما أعطاه الله إياه إليه، فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك هي التي لا نطيق. [جامع معمر بنّ راشد الترغيب IVYA].

عن عصرو بن عوف رضي الله عنه وكان شـهد بـــرًا مـع رسـول اللـه صـلـى اللـه عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بـعث أبـا عبيدة بـن الجـراح فقدم بـمـال من
 عبيدة، فُوفوا صــلاةً الفجر مـع رسـول اللة صلىى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا الـه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهـم، ثم قـال: اأظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء)، قإِالوا: أجل يا رسول الله، شآل: (فأبشروآ وأمُلْوا ما يسركم، فوألله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا
 كماً تنافسوهها فتهلك<م كما أهلكتهمه. [متفق

عليه].
انثموذج القدوة
وهذا رجل طلق الدنيا وقسم ماله شطرين
 عوف، بل عرض عليه الزواج بإحدى زوجاته بعد أن يطلقها له وتنتهي عدتها، فكافأه الله بالشهادة وبشم ريح الجنّه قبل أن يخرج من الدنيا.
عن زيــ بـن ثـابـت رضـي الـلـه عنـه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحـد لُطلب سعد بـن الـربـيـع، وقّال لـي: "إنٍ رأيته فأقرئه مني السلام، وقل لـه: يقوّل لك رسول الله: كيف"تجدك؟ه قال: فجعلت أطوف بين القتلي فأصبته وهو في آخر رمقق وبه سبعون ضربة؛ ما بـين طعنّة برمتح وضربة بسنيف ورميةّ بسهم، فقلت لـه: بـا سعد، إن

الله صلـى الله عليـه وسلم: (دعوهــا فإنها منتنة.. [صحيح اليّخاري 10\&/7].

会
 فالإنسان ينبغي له أن يبحث عن الموت على الإسـلام وفتي سنيل الله، وذلك مثل ما فعل هذا الصحابي الجيل: عن شداذبن اللهاده، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى اللـه عليـه وسلم فآمن بـه واتبعـه، ثم"قال: أهاجر معك، فأوصى بـه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابـه، فلـمـا كـانـت غــزوة غنــم الـنـبـي صـلـى الله
 أصحابـه مـا قسم لـه، وكـان يرعىى ظهرهم، فلما حاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمُ لن النبي صلِى الله عليـه وسلم، فأخذه فجاء بـه إلـى النبي صلى اللـه عليـه وسلم،
 إرلى هـذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمـى إلى هاهنـا، وأشـار إلـى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنـة، هِقال: ״إن تصدق الله يصندقك"; ثلبثوا قليلا ثم نـهضوا في قتال العدو، فأتي بـه اللبي صلى الله عليه وسلم
 النبي صلى اللــه عليـه وسـلـم: "أهـؤوهو؟؟" قـالـوا: نعم، قـال: "صـدق اللـه فصـدقـهُه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلّ في جبـة النبي صلىي الله عليه وسلم، ثم قدمه فیصلى عليه،، فكان فيما ظهر من صصلاته: „(اللهـم هذا عبدك خرج مهواجرًا في سبيلك فقتل شهـيدًا
 وصحصة الألباني].




[النساء:اAr].







يـا رسول الله؟ قال: „القتل، القتله. [صحيح مسیلم

وهــذا نمـونج آخـر فـي صيـانـة دم من
 الكامة ومكانتها في حفظ دم المسلم وعرضال وماله.
دعا النبي صلى الله عليهِ وسلم أسامة بن زيـد رضني اللـه عنـه فسألـه عن رجـل من المشركين قتلة أسامة بعدما قـال: لا إلـه إلا


 رأى السين قـال: لا إله إلا الله، قالِ رسول
 نعم، قـال: "فكيف تصنع بـ (لا إلـه إلا اللهه) إذا جاءت يوم "القيامة؟« قال: بـا رسول اللله، أستغفر لي، قـال: "وكيف تصنتع بـا إلـا إله إلا الله إذا جـاءت يوم القيامة؟؟ قال: فُععل لا يزيده على أن يقول: "كيف تصنع بـلا إله إلا اللّة إذا جاءت يوم القيـآمة). [صحيَح مسلم: [9v/1 وعـثـمـان رضٍ الـلـه عنـه رفـض دفاع المسلمـين عنه؛ حقنا لدمائهم ووضحى بنفسه

## الداو الهامس

عن جندب بـن عبد اللـلـه البجلي رضني الـلـه عنـه قـال: قِال رســول الـلـه صـلـي اللـة
 عصصيـة، أو ينصر عصيبية، فقتلة جاهليةة).
]:صصيح مسلم:
العمية: الأمر الملبس لا يدري ما وحهها، قـال أحـمـد بـن حنـبـن: هــو الأمسـر الأعمىي، كالـعصبـيـة الـتـي لا يستـبــان مـا وحهها، والمقصود أنه يقآتل لـهواه لا على مقتخـى الشبرع. [كشف اتمشكل من حديث الصحصيـيني [01/Y
عن أنس رضي اللهه عنه قال: كان للنبي صـلى الله عليه وسنلم نـاقة تسمى العضنباء، لا تسبق، قـال حميد: لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقهها، فشق ذلك على المسلمـين، حتى عرفهاه، فقال: "حق على اللـه أن لا يـرتـعع شــيء مـن الـدنـيـا إلا وضعهه".
[البخاري
ولـــا تـعصصب بـعـض المـهـاجـريـن إلى
بعضهه اليعض، وكذلك الأنصار، قال رسول

المسلمـين أبـلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم إلى يوبمي هذا كذنًا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت، وأنِّلِ الله علىي رسولّه صليّي الله عليه وسلم: „ الْتد

 أنعم الله عليً من نعمة قط بعد أن هداني لـلإسلام، أعظثّ في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عايَه وسلم، أن لا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا - حـين أنـزل الوحي - شرٌ مـا
 ل لِ



البخاري: 7/7]. الداء أسابع : الشح والبئل
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: „اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامه، واتقوا الشح، فإن الشرح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دمـاءهـم واستـحــوا مـحـارمـهم". [صحيح مسلم: وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الـذي أخبر بخطورة الشـع، وأنـه سبا هلاك ودمار، وقتل وخراب، فليس بعد كاملامه بيان، فهنيئاً لأهل الكرم والإحسان، وتبًا لأهل الشح والحرمان.
خالتّة (كالاج هدّه الاهم اضن)
إذا كانت هذه أمراض تدب في أمة الإسلام، فعلاجها كما ظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ا(مـن أحب أن يـزحزَح عن النـار ويُخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليهه). [مسلم]. يعني: يؤدي حق الله بإيمانه بـه، وحق الناس بَالعدل فيما بينه وبينهم، وأن حِب لهم كما يحب لنفسه. نسـأل الـته تـعـالـى أن يـهديـا لأحسن الأخـلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالملين.

 عند الله صضيقاه [أبو داود 991؛ وصحصه الألبـانـيَ، وْالحديث مخرج في الصحيحين بغير هذا اللفظط]. وعن سمرة بن جندب رضبي الله عنه قال: كان اللبّي صلى الله عليه وسّلم إذا صلى صلاة أقبلِ علينا بوجهاه، فقال: اهمن رأى منكم الليلة رؤيـ؟؟، قآل: فإن رأى أحدُّ قصها ، فيقول: (ما شاء اللهه). فسألنا يومًا فقال: (هل رأبي أحد منكم رؤيـا؟ه قلنا: لا، قال: „لكني رأيت الليلة رجلـين أتـياني فأخذا بيذي، فأخرجانتي إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالسُ، ورجلِ قائم، بيده كلوب من حديد، وإنـه يدخل ذلك الكلوب في شدقة حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخـر مثل ذلـك، ويلتئثم شدقه هذا، فيعود فيصنع مثله، قلت: ما هذا؟ أما الذي رأيتـه يشقق شدقه، فكذابُ يـحدث بالكذّب، فتّحمل "عنه حتى تبلغ الآفاق، "فيصنع به إنى

يوم القيامةه. [صیيح البخاري: ب/ 1/1]. الالنموذج الققدوة
وهذا نموذج آخر في ترك الكذب والإصرار على الصدق جاءت نتيجته من أغظم النتائج وهي توبة الله على كعب بن مالك وصاحبيه، رضتي الله عنهما، حـين صدقوا رسـول الله صلىي الله عليه وسلّم ولـم يكذبوا عليه في سبب تخلفهم عن غـزوة تبـوك، فـأنزل الله اليشرى العظيمه عليهم كها يُرى في حديث

كعب:
بـ - قـال كعب بن مـالك رضـي اللـه عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يِرِق وجهه من السرور: "أششر بخير يـوم مرّ عليك منذ ولدتك أمـكه، . قـال: قلت: أمنز عندك يـا رسـول الله، أم من عند الله؟
 صلى الله عليه وسلم إذا سُرُ استنار وجهها، حتى كانـه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه،، فلما جلست بـين يديه قلت: بـا رسول الله، إن من توبتي أن أنخّلع من مآلي صدقة إلى الله وإلى رسّول الله، قال رسولّ الله صلى الله عليّه وسلم: اأمسك عليك بعض مالك فهو خيرّ لكه. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجانـي بـالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فو الله ما أَعلم أحدًا من

## التأمين التجاري والتّأمين التماوني ( 24 الثفرر وأثره فـي عقود الْفاوضات

##  <br> أستاذ فخخري في المعاملات الماليـة <br> والاقتصصاد الإسلامي بيجامعة قطر

وابـن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: پنهـى النبي صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر". وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة.. إلخ.
وفي الموطا في كتاب الييوع ذكر الإمام مالك بيع الغرر، وروىى عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى اللـه عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وتحدث عن هذا البيع.
وقال ابن رشد الحفيد: الغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه الجهل بوصف الثمن الثين، والمثمون المبيع، أو بقدره، أو بإجله إن كان هنالك أجل، وإما من جهة الجهل بوجوده، أو تعذر القدرة عليه، وهذا راجع إلى تعذر التسليم، وإما من جهة الجهل بسلامته: أعنى

بقاءه، وههنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها. ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضرووب من الغرِ بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها، والمنطوت به أكثره متفق عليه، وإنما يختلف في شرح أسمائها، والمسكوت عنه مختلف فيه، ونـن نـنـكر أولا المنطوق بـه في الشرع، وما يتعلق به من الفقاه، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخـلاف فيه بـين فقهاء الأمصار ليكون كالقانون في نفس الفقه: أعني في رد الفروع إلى الأصول.
فأما المثطوق به في الشرع فمنه: "نـهيه صلى اللـه
عليه وسلم عن بيع حبل الحبلةه،. ومنها: "نـهيه عن بيع ما لم يخلق، وعن بيع الثمار حتى تزهـي، وعن بيع الملامسة والمنابذة، وعن بيع الحصناة،، ومنها: (تهيهيه عن المعاومنة، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع وشرط، وعن بيع وسلف، وعن بيـع السنـبل حتى يبيض، والعنب حتى يسوده، وتهيهيه عن المضامين والملاقيح".

الحمد لله رب العالمين، والصبلاة والسلام علي ولي ومي أشرف الأنياء والمرسلين، وألـه وصحبه الجمعين،

## $: 12.9$

ثقد بدأ الإمام مسلم كتاب البيوع بآحاديث النهي
 والحديث الرابع جاء عن أبي هربرة رضضي اللله عنه قال: ثـهـ رسول الله صـلى الله عليه وسلم عن بـيع
الحصناة، وعن بيع الغرر.

قال النووي في شرحه: وأما النهي عن بيع الغرى فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل في مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليما، ومـا لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السهك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهمًا، وبيع ثوب من أثواب،
 لأنـه غـرر من غير حـاجـة، وقد يحتمل بعض الغر بيعُا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها للبن، فإنه يصح البيع؛ لان الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاة ولپنها، وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشـياء فيها غرر حقير، منها انـهم أجمعوا على ألى صحة بيع الجبة المحشوة، وإن لم ير حشوها، ولو

بيع حشوها بانفراده لم يـجز ثم قال: قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغري، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت الوت الـا حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرِ حقيرُا، جاز البيع، وإلا فلا وغي كتاب البيوع من صصيح البخاري نجد باب بيع الغرى وحبل الحبلة، وتحت الباب حديث النهي عن بيع حبل الحبلة دون ذكر الغرر. قال الحافظ في الفتح: عطف بيع حبل الحبلة على بيع الـغرر من عطف الخـاص على الـعـام، ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريـًا وكأنه أشـار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق، حدثني نافع،

التْ
0.

Upload by: altawhedmag.com

ذلك في القرن الرابع عشر المــلادي، ولكن كان له أصل، ووجد قبل الميلاد، وهو ما عرف بعقد القرض على السفينة.
وخلاصته أن شخصًا يعتبر كالمؤمن يدفع مبلغًا ربويّا اللسفينة قبل بدء رحلتها، فـإن هلكت ضاع القرض، وإن نجت يدفع المبلغ المقترض مع فائدته الربوية المتفق عليها، وترهن السفينة لضمان رد القرض مع فائدته. وهو يشبه التأمين في المقامرة والغر؛؛ فالقرض لا يسترد إذا هلكت السفينة، ويستفيد المقرض من اللائدة الربوية مع استرداد القرض إذا نجت السفينة، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل وواضتح أنه يختلف عن التأمين الحاضر في بعض الأمور وصــدر قــرار مـن البـابـا بـتــريم عقد القرض على السفينة سنة . التجاري عقدُا ربويًا، يقوم على المقامرة والغرر، ولا يزال كها بدأ. ثم ظهر التأمين البري في إنجلترا في القرن السابع عشر، وأول صورة ظهرت منه كانت صورة التأمين من الحريق، وذلك عقب حريق هائل نشب في لندن سنة דוזإم والتهم أكثر من ثلاثة عشر ألف منزل ونحو مائد كنيسة، وانتشر التأمين من الحريق في خلال القرن الثامن عشر في كثير من البلاد غير إنجلترا، خاصة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتشر التأمين وتنوع، وعلى الأخص في القرن العشرين.

## 

التأمين من حيث الهدف والشكل نوعان: النوع الأول: تأمين يهدف إلى الريح أساسًا، وهو التأمين التجاري، أو التأمين ذو القسط الثابت، وهذا النوع هو الذي تحدثت عنه عند تعريف عقد التأمين، وبيان أركانه في الحلقة السابقة. النوع الڭاني: التأمين التعاوني، أو التبادلي، أو
الإسلامي.

وهو لا يِهدف إلى الربح، بل إلى التعاون في تحمل الأضرار، كان يشترك مجموعة من الالشخاص، فيدفع كل منهم مبلغا معينًا، ومن هذه المبالغ يتمٍ مساعدة
 عليه. وسيأتي بيان هذا النوع عند الحديث عن موقف اتحاد البنوك الإسلامية من التأمين ولكن أحـب أن أوضـح هنا الوضـ القائم في شركات التأمين الإسلامية، والفرق بينها وبيت شركات

مهـا سبق يتضح أن التأمين التجاري من اششد
العقود تاثرًُا بالغرر الفاحش الذي لا يصح معه عقد معاوضة. نشاة|اتقاميز
في البـاب الأول تحدثنا عن مبـادئ الاقتصناد الإسلامي، ورأينا في هذه المبادئ ضمان تمام الكفاية، وتتحقق هذه الكفاية بالعمل، ثم بالنفقات الواجبة، ثم بالزكاة، فإن لم تف بذلك كان على الدولة أن تنفق على من لا يجد كفايته من الموارد الأخرى غير الزكاة، وفي الحالات التي لا تجد الدولة ما تنفقة لتمام الكفاية كها حدث في عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يؤخذ من الأغنياء بقدر حاجه الفقراء. وقد بيتت هـا بالتفصيل في موضـعه، عند الحديث عن مبادئ الاتتصاد الإسلامي. فـي مـثل ذاك المـجتمـع الــذي يـنـع بتطبيق الاقتصاد الإسلامي لا تظهر شركات التأمين، فكل فرد يعتبر مؤمنا عليه دون اشتراك في نظام تأمين، أو دفع أقساط تأمين. ولذلك لم تظهر شركات اللتأمين في المجتمعات الإسلامية السابقة، فلم تدعُ الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي في التأمين كما سنرى عند التعرض لموضع حكم التآمين في الفقه الإسلامي. وهـذا لا يمنـع وجـود التكافل بـين المسلمين، والتعاون على البر والتقوى، كما جاء في الحديث الشريف المشتهر: :مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى
له سائر الجسد بالسهر والحمى،. [أخرجه مسلم]. وفي حديث أخر: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم في المديذة، حملوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم بالسويه، فهم منى وأنا منهـم، [أخرجه البخاري]. ومثل هذا أيضا ما كان يحدث في بعض القوافل، عندما كان يموت جمل أحدهم، تتحمل القافلة كالها ثمنه، حتى يستطيع صاحبه أن يشتري غيره، وأين هذا كله مها قدمه الأنصار المهاجرين؟ رضي الله عنهر جميعًا.
وفرق شاسع بين هذا التكافل وبين اتخاذ الناس التأمين تجارة. والتأمين التجاري نشأ في المجتمعات غير الإسلامية. ومن المعلوم أن التأمين البحري هـو أول نـوع ظهر من التأمين التجاري، وكان

وهذه الشركات الإسلامية وإن تأخر قيامها، غير أنها بحمد الله تعالى بـدأت تكثر وتنتشر حتى اقتربت من العشرين، وقد تزيد عن العشرين أو أكثر عند قراءة ما أكتبه الآن.
 السودان وحدهـا، وثـاثاثـا في البحرين، واثنتـين فـي الـسـعوديـة، وشـركــة فـي كـل مـن الإمـــارات، ولوكسمبورج، وتركيا، وقطر، وتونس، والبهاما. وكـمـا أفـتـى مـجـمـع الـذقـه الإسـلامـي بأنه
لا يـجوز للمسلم أن يتعامل مـع بنك ربـوي متى الـي استطاع أن يتعامل مع بنك إسـلامي، نقول هـا أيضًا بأنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع شركا تأمين تجارية متى استطاع أن يتعامل مع شركة تأمين إسلامية. 1
الـتـأمـين الاجـتـمـاعـي لـيـس تـأمـيـًا خاصًا بشخص يخشى خطرُا معينًا، حتى يندرج تحت التأمين التجاري، وإنمـا هو تأمين عـام لا يهدف إلى الربح ولكن يـدف إلى مساعدة مجموعة من
 مثل ما تقوم به دول التأمـين على أبنائها من العمال والموظفين مما يعرف بنظام التقاعد أو المعاشات، فتقتطع من الأجور والرواتب نسبة معينة، فإذا بلغ سن التقاعد أو وصل إلى المعاش، يصرف لـه معاش شهري، أو يأخذ مكافأة مالية تساعده في حياته، وكذلك ما يعرف بـالتأمينات الاجتماعية، والتأمينات الصحية. وتـد تـقوم شــركـات أو هـــئــات بمـثل هذه
التأمينات، فيستفيد منها موظفوها وعا وعمالها، وقد تقوم بما يعرف بالتأمينات الادخارية؛ حيث تـعرض على موظفيها اقتطاع نسبة معينة من الـراتب شـهريـا، وتقوم هـي بدفع مبلغ مثل هذه النسبة، أو أكبر منها، وهو الغالب، ثم تدخر هذه المبالغ المتجمعة لتصرف للموظف عند ترك العمل بشـروط معينة، وعـرض علئي عـد مـن نظم هذه التأمينات، وقد وجدت معظمها يضع هذه المبالغ في البنوك الربوية، ومن هنا يأتي التحريم، مع انْ التأمين هنا ليس تجارئا ولا يهوف إلى الريح، وإنمـا هو تعاوني! ووجدت شركات أخرى تضع المبالغ المدخرة في مصارف إسبامية تجنبا للربا المحرم، ويمكن الاستثمار أيضا بطرا بطرق مشروعة غير الإيداع، كالتجارة في أسهم شركات إسلامية. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه اجمعين.

من المعلوم في شـركات التأمـين التجارٍية أن

 الخطر أو الضرر الذي بسببه تم التأمين أكبر من قسط التأمـين الذي تملكته فإنها تلتزم بدفعه، ومن هنا رأينا القمار والغرر الفاحش. أما شركات التأمـين الإسلامية فإن قسط التأــا
لا يـدخل فـي ملكها، ومـبـلغ الـتامــين لا تدفعـهـ من أموالها الخأصة، والعلاقة بينها وبـين المستأمنـين ليست علاقة معاوضنة كالبائع والمشتري. فما هذه العلاقة إذن. العلاقة هنا كالعالاقة بـين المصارف الإسالامية والمودعين للاستثمار، مع زيادة عنصر التكافل. فالشركات الإسامامية للتأمـين تأخذ الأقساط باعتبارها عامل مضاربة أو قراضا أمـانـة تحت يدهار، تستثمرهها بالطرق المشروعة تحت رقـابـة شـرعيـه، وتأخـذ نسبـة معلومــة من الأرباح، وباقي الأرباح مع رأس المال يبقى ملكا للمستأمنـين، ولكن يدفع من هذا المال المجتمع مبالغ التأمين لمن يصيبهـم ضرر أو يلحق بهـم خطر تبعُا لنصوص وثائق التأمين، وهذا هو عونصر التكافل، ومـا يبقى بعد ذلت لا يكون ملكا الشركة بل يرد إلى المشتركين في التامـين بعد حجز الاحتياطات والمخصصنات المطلوبة. فإذا افترضنا أن مجموع ما حصلته الشركة مائة مليون، وأنها استثمرته فزاد عشرين مليوناء، اخخذت من الربح عشرة ملايـين، إذن يبقى للمشتركين في التأمين مائة مليون وعشرة ملايـين، فإن كان عنصر التكافل، وهو ما دفعته من تعويضات بلغ ستين مليونا، فإذن يبقى خمسون مليونا، وهو يمثل نصف الالقساط المدفوعة، وعندئذ قل ما يبقى للمستأمنين، وكلما قلت التعويضات زاد الـ ما يبقى للمستأمنين، وفي كلتا الحالتين لا تـغرم شبركة التأمين الإسـلاميـة ولا تغنتم، وإنمـا تـرد مـا بقي
للمشتركين في التأمين.

بهـذا يتبين لنـا الــرق الكبير، والخلاف الشـاسـع، بـين شركـة الـتأمـين التجاريـة التي تقوم على الربا والقمار والغرى، وبــين شـركـة الـتـأمـين الإسالامية التـي تقوم على أسـاس شركة القراض، والاستثمار الحـالال لـصــالـح المشــتـركــين في

العدد

نو اصل في هذا التحنير تقديم الـحصوث العلهية




 رأس قیر الميت بـعد دفنه بتلاوتله اعتقادا منهو أنـه هن السنية لوحوده في كتب السنية، وإلمى

رُوي عَنْ سعيد بن عبد اللله الأودي قال: شهـدت أبـا أمَامة وهو في النزع فقال: إذا أنـا مت فاصنعو بي كمـا أمرنا رسول اللـه صليى اللـه عليه وسبلم أن نصننع بـوتانـا: أمرنا رسول اللـه صـلى اللـه عليه وسلـم فقال: nإذا مـات أحد من إخو انكيم فسويتم التراب على قبره فليتم أحدكم على رأس قبره ثم
 يقول: يـا فلان بن فلانذ، فإنـه يستوي قاعدا، ثـم يقول: يـا فلان بن فلانة فإنـه يقول: أرشدنا رحمك اللله ولكن لا تشـعرون، فليقل: اذكر مـا خرجت عليـه من الدنيـا شـهادة أن لا إلـه إلا اللـه وأنٍ محمدا عبده وررسولله، وانثك رضنـت بالله، ربًا،


 فيكون اللله حصيحه دونـهـاها،
فقال رحل: يـا رسول اللله، فإن لـم يـعرف أمهـ؟


أخرج هذه القصن الإمام الطبراني في "المعحب
 أنس بن سلم الـخولاني حدثنا مصمد بن إبراهـيم بن العاءلاء الصمصي حدثنا إسمهاعيل بن عيـاش، حدثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يـحيى بن أبي كثير عن سعيب بن عبل اللله الأودي قال: "شههوت أبا أمامة وهو في النزع، . القصة.

هذه القصـة و اهیـة، وسنـنهـا مسلسبل بـالعللل: العلة الاولمي: سعيب بن عبد اللله الأودي أو الأزدي الراووي عن أبـي أمامة.
أ- أورده الإمام ابن أبا

$\square$

## تــذير الد|عية حن القصص الواهية

## قصة تلقين

 اليّت بعل الدفز avedo 2 aban

Upload by: altawhedmag.com
(أهل التدليس" قال: خذ المدلسين يـا ذا الفكر جَابر الجعفي ثم الزهري

إلى قوله:
والثبت يـيـيى بن أبي كثير والأعمش الناتل بـالتصرير

هـ- حكم من ثبت عنه التدليس: قال الحافظ ابن حجر في (شرح النخبة،"
 التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صـرّح

فيه بالتحديث على الأصحه،. اهـ.
قلت: وبتطيق هذه القاعدة نجد أن يـيى بن أبي كثير لم يصرح في سند هذه القصة بالتحديث فنجده قد عنعن في روايته عن سعيد بن عبد اللاء الأودي كما هو مبـين في السند الذي أوردنـاه آنغا.
وبهذا تصبح القصة مردودة بثبوت التدليس والعنعنة، فكيف إذا أضيفت إلى هذه العلة بقية العلل.
العلة الدالثة:
إسماعيل بن عيًاش في روايته عن عبد الله بن محمد القرشبي وهذه العلة تبـين مدى ما وصل إليه علم علل

الحديث من إتقان، وهذا هو بيان الإتقان: أ- تال الإمام الحانظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب في ششبرح علل الترمذي" (Ү/ الثاني: من ضُعُف حديثّه في بعض الأماكن دون

بعض وهو على ثـلاثة أضرب"). ثم ابتدأ بذكر أسمائهم فقال: (افمنهم: إسماعيل بن عنَاش الحمصي أبو عتبة: إذا حدُث عن الشاميـين فصديثه عنهـ جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد، ويحيى، والبخاري، وأبو زرعةه. ثم قال: "وقد ذكر الترمذي ذلك في كتاب الوصايا ،
 شـاكر) قال الإمام الترمذي: "وروايـة إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحـِاز ليس بـلـ بـلك فيما تفرد بـه لأنه روى عنهـ منـا مناكير، وروايته عن أهل الشام أصحح، هكذا قال محمد بن إسماعيل".

عن أبي أمامة الباهلِي" لم ينسبه لأبيه ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديـلا فهو في عداد المجهولـين. ب- لذلك بعد أن أورد الحافظ الهيثمي هذا الخبر الذي جاءت بـه القصة هـي "(مجمع الزوائد

 قلت: فمنهم كما تبـين ممن لم يعرف سعيد الأزدي ولذلك لم بِذكر فيه الإمام ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلا، ويؤكد ذلك الحافظ ابن حجر في
 "و الراوي عن أبي أمامة: سعيد الأزدي بيضض لـه ابن أبي حاتم،. ومعنى ذلك أنه مجهول لديـه لم يقف على حالهـ. العلدة الثانيـة: يـحيـى بن أبي كثير: أ- أورده الـافظ ابن حجر في "التقريب" (
 ب- أورده الحافظ ابن حجر أيضنا في "طبقات
 بن أبي كثير اليمامي من صغار التابـعين كثير الإرسال، ويقال لم يصـح لـه سمهاع من صحابي

ووصغه النسائي بالتدليس، الهـي الهـ. ج- أورده الإمام السيوطي في "أسماء المدلسين"، (77) قال: "يــيى بن أبي كثير مشهـيور بـالتدليس ذكره النسائية. اهـ. د- نقل الحـافظ ابن حجر في "هدي الساري"،
 يحيى بن أبي كثير تشبهه الريح؛ لأنه كان كثير الإرسال والتدليس،. اهـ. قلت: ويـيىي بن سعيد القطان قال الحافظ ابن
 أبو سعيد القطان البصري، ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة مات سنة ثمان وتسعیين مائة وله ثمـان وسبعونة. اهـ. م- قال الحافظ العقيلي في "الضعفاء الكبير"
 ذكِرَ بالتدليس"/
 (97.V/६.Y/६) ذـكره العقيلي في كتاباب، ولهذا أوردتـه، فقال: ذكرك بالتدليس". اهــ. قلت: ولذلك أورده الإمام الذهبي في منظومته

والبرقي، والساجي. نقله عنهم الحافظ ابن
 هـ - وبتطبيق هذه القاعدة في "العلل): (من حدث عن أهل إقليم فحفظ حديثهم وحدث عن غيرهم فلم يـحفظه بتطبيقها على إسماعيل بن عياش يتبـين أنـه:
ا- إذا حدث عن الشاميـين فحديثه جيد. r- إذا حدث عن أهل الحجاز وأهل العراق فحديثه مضطرب منكر. r- وبـما أن إسماعيل بن عيـاش حدًّث بـخبر هذه القصة عن عبد الله بن محمد القرشبي. ६- وعبد الله بن محمد القرشبي والده محمد بن عجـلان المدني القرشي مولى فاطمة بـت عتبـة بن ربيعة فهو مدني وليس من الشاميـين، وهذا مـا بينه سيد المحدثين الإمام البخاري في "التاريخ
 هــ - مما أوردنـاه أنفا حول تطبيق هذه القا القاعدة يتبـين أن الخبر الذي جاعت بـه هذه القصة من روايـة إسماعيل بن عيـاش عن غير الشـاميـين فهو خبر منكر واه نستنتج من هُ هذا التحقيق أن قصة (تلقين الميت بعد الموت، قصة واهية خبرها مسلسل بـالعلل من الجهالة، والتدليس والنكارة.

وإلى القارئ الكريم هذا الطريق الذي أورده الإمام القرطبي في „التذكرةه (ص191) قال: الان "خرجه الثقفي في الأربعين لـه، أنبأناه الشيخ المسنز الحاج الراوية: أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن أبي الحسن القرشبي - عرف بابن رواح - بمسجده بثغر الإسكندرية حماه الله، والشيخ الفقيه الإمام مغتي الأنام أبو الحسن علي بن هبة الله الشافعي بمنية ابن خصيب على ظهر النيل بها قالا جميعُا: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو ظاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني قال: أخبرنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحن الحمد بن محمود الثقفي بأصنهان، أخبرنا أبو علي الحسين بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدان التاجر بنيسابور، حدثنا أبو العباس مصمد بن يعقوب الأصى، حدثنا أبو الدرداء هاشا الأنصاري، حدثنا عتبة بن السكن الفزاري

ب- قلت: وفي (اسنن الترمذي، (1/Y (Y) أبواب الطهارة - باب "مـا جاء في الجنب والحائض" قال الإمام الترمذي: (سنمت محمد بن إسمماعيل يقول: إنٍ إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكيري. اهـ. ج- وفي ("علل الترمذي الكبير" (V0ح) قال الترمذي: اسألت محمدا - يعني ابن إسماعيل البخاري - عن حديث إسماعيل بن عيُّاش". فقال: پإسمهاعيل بن عياش هنكر الحديث عن

أهل الحجاز وأهل العراقه. اهـ. د- تلت: وإتمامًا للفائدة نذكر القارئ الكريم بأن كتاب „علل الترمذي الكبير" يحوي أكثر من سبعمائه مسألة في العلل تعتبر عند علماء هذا الفن (سؤالات أبي عيسىى الترمذي للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البذاري، ومن قبله يسألهه الإمام دسلم في الألسنماء والعلل والإمام البخاري يمر فيها كالسهم كما في (هـدي الساري" ص(01r) حتى قال أحمد بن حمدون القصـار وهو أبو حامد الأعمش: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل فقبل بـين عينيه، وقال: دعني حتى أقبل رجليك يـا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في عللهه. اهـ. م- قلت: هلا يعرف قدر البخاري إلا أهل الحديث، أما أهل الكلام، الذين انتشروا على الـي الذضائيـات في هذه الأيـام وإنهـ من جهلهم ليطعنون في سيد المحدثـين وطبيب الحديث في علله الإمام البخاري فصفصات الملـة أغلى وأعلى من أن أفرد ردُا على إفكهم، وحسبنا ما أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" ( 107 ) عن الثقة الحافظ أحمد بن سنان القطان قال: اليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يتبغض أهل الحديث، غإذا ابتدع الرجل نُّع حاوة الحديث من قلبهه،. اهــ. ن- والإمام البذاري طبيب الحديث في عللهك وبقوله في إسماعيل بن عياش استخرجنا العلة من أحاديثه المناكير؛ حيث بـين أن إسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق وأقره على ذلك أئمة الجرح والتعديل الدولابي ويعقوب بن شیيبة وابن عدي، ومضر بن محمد الأسدي، وأبو داود، وعلي بن المديني، والفلاس، والنسائي، وأبو أحمد الحاكم،

والتعديل يتبين أن عتبة بن السكن متروك الحديث منسوب إلى الوضع． فهذا الطريق بهذا التحقيق لا يزيد القصة إلا وهنا على وهن، وذلك بتطبيق القاعدة التي نقلها الحافظ ابن كثير في ״اختصار علوم الحديث،（صّب）． „قال الشيخ أبو عمر：لا يلزم من ورودد الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنا؛ لان الضعيف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثُر كونه تابعًا أو متبوعًا كرواية الكذادِّين والمتروكينه．اهــ قلت：وهذه القاعدة ردٍ على أهل البدع الذين يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقًا دون أن يقفوا عليها ويعرفوا ماهية ضعفها
خامسًا：حكم الأئمة على حديث القصة： ا－قال الإمام النووي في＂المجموع،（ بعد أن عزاه للطبراني：（إسناده ضعيف، وقال ابن الصلاح：ليس إسناده بالقائم،． اY－وقال الحافظ العراتي في الإحياء＂（£VY／₹）：„الحديث فني تليقين الميت ني قبره أخرجه الطبراني بإسناد
 ب－وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد （1£0／1）：＂وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح رفعه،．．اهـ． §－وقال الإمام الصنعاني في（سبل السلام） （OVV／I））：＂وبتحصيل من كالام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله،．اهـ
سادسًا：ما صح عند الفراغ من دفن الميت： عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال：كان النبي صلى الله عليه وسطلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال：＂استغفرو！ا لاخيكم، وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسالز،．أخرجه
 （rv•／（r）، والبيهقي（0Y／₹）، وقال الحاكم： （＂صحيح الإسناد＂، ووانقه الذهبي وقال النووي（YaY／0）：（إسناده جيده، هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد

الحمصي، عن أبي زكريا، عن حصاد بن زيد، عن سعيد الأزدي قال：دخلت على أبي أمامة الباهلي وهو في النزع فقال لي：يا سعيد إذا أنا مت فاصنعوا بي كها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، فقال：n إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل：يا فلان بن فلانة،． القصة． قُلْتُ：هذا الطريق سنده تالف وعلته：عتبة بن السكن الفزاري الحمصي． 1－أورده الإمام ابن أبي حاتم في nالجرح


السكن الشامي روى عنه أبو الدرداءه． Y－قال الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة（ا（الهاهـ）في كتابه（السنن＂）
 الحديث）．اهـ． （Y－وقال أيضًا الإمام الدارقطني في＂السنن＂）
 ＂عتبة بن السكن متروك الحديث）．اهـ． ६－وقال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة （（
＂（عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع＂． ©－ولقد بين الإمام السِيوطي في（التدريب＂
 قال：mالموضوع هو الكذب المختلق المصنوع وهو شر الضعيف وأقبحه، وتحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها إلا مقرونًا ببيان وضعاه،．．اهـ．〒－ولقد أقر الإمام الذهبي قول الإمام الدارقطني حيث قال في＂الميزان، （0〔V1／ヶА／ヶ） الدارقطني：متروك الحديثه． v－وكذلك أقرَ الحافظ ابن حجر قول الإمام الدارقطني وقول الإمام البيهقي؛ حيث قال
 بن السكن قال الدارقطني：متروك الحديث، وقال البيهقي：عتبة بن السكن واهٍ منسوب إلى الوضع،．اهـ．人－مما أوردناه آنفا من أقوال أئمة الجرح

إن الحمد للـه، نحمده ونستعينِ ونستغغره، ونعوز بالله من شـرور أنفسنا وسينيات أعمالنا،
 وأشهـد أن لا إله إلا اللـه وحده لاشريك لـه، وأشههد أن
محمدا عبده ورسوليه.

 للدين ـــا عـاد اللـه- هـو حـياة الإنسان المسلم الذي يعبد اللهسبـانانهوتعالمى على بـصـيرة.. العملوترك
 العمل للإسلام واغتتام الفرص لأجلِ ذللك.. العمل
 إن العمل -أيها المسلمون-هو ما ينبغي علينا أن نـقوم بـه، لأن من حق الله عز وجل علينـا أن نـعمل لدينه، وأن نقوم بمـا يريده منا سبـحانه وتعالـى، ولذلك خلقنا لأجل أن نعمل.

إن العمل لـلإســلام واجـب لا مفر مـنـه، وإن المعوقات عن هذا الواجب لا بد من إزالتها والتغلب عليها، و العمل لـلإسلام في جميع مراحل العمر، فإن
 في كل الأعمار، للصغير والكبير، والذين يقولون: إن السن قد تقدمو لا مجال للعمل، وقد رق العظم، وظهر الشيب، فلنتركه للشبـاب.. إن هؤ لاء مـا فقهوا دلا دين


 الصالح دون الموت"، فالنهاية التي نقف عندها هلـي الموت، ألم تر أن ورقة بن نوفل رضبي الله تعالى عنه
 أنصرك نصرا مـؤزراه. هـذا مع كبر سنه وذهاب بصره، وتمنى أن يكون نيها جذعا قويا عندما يظهر أمر الدعوة، ليقوم بـالواجب.. إن مثل هذه الأمنيـة تنفع صاحبها عند اللـ، لأن الأعمال بالنيـات. وقال أبو طلحة الأنصـاري بما قرأ سورة براءة، وأتى على هذه الآية: (1آنّفِرُروا
 عز وجـل استنفرنا شيوخا وشبابا، جهزوني أيبني. فقال بنوه: يرحمك الله! قد غزوت مع ربسول الله صـلى الله عليه وسسلمحتى مات، ومع

[^1]المعوغا

##  <br>  <br> 



$$
w
$$أَ

$$
5
$$

إقامة الإسـلام؟ أين الأمر بـالمعروفوالنـهي عن المنكر؟ أين تعليم الشرع؟ أين نصـح الناس في حيـاتك؟ بما تخاذل أكثر المسلمـين عن نشر الدين؛ صرنـا في هذه المنزلة الوضيعة بـين الخلق، وكثيرُ من الموظفِين لا يغتنمونمجالات الدعوة فيوظائفههملنشر الإساملام، والدعوة إليه، ونصح الخلق. خذ على سبيل المثال: هـؤلاء الأطبـاء الذين يحتكون يوميا ويتعاملون مع المرضنى، ومـن أسهل شـيء عليهم أن يقوموا بدعوة المرضى للتمسك بـالدين، من خلال المعالجة التي يقومون بـها، فماذا قدم هـؤلاء وغيرهم من أصحاب المكاتب لأجل الدين، حتى في وسط العمل، وفي وسط الموظفين الذين يعملون معهم؟ كم أمروا شخصصا بإقامة الصـلاق؟ وكم نهوا شخصا ونا عن منكر ومعصيةء؟ وكم نصحوا للدين وأخلصوا لله؟ أيها المسلمون: إنها دسئولية سـوف نـحاسب عليها،

[الزخرغ:غ؟؟]
إن بـغض النـاس أنــوا من فساد تصورههم، فتركوا العمل للدين، وقالوا: إن القضيـة ليست قضنيتنا، ونـن نتركها للدعاة العاملـين، وانـا مقصر لست ملتزما بكثير من الأحكام، فليست الدعوة من شانتي ولا من وظيفتي، وليس إقامـة الدين والنصح من أمري.. كيف -أيها الأحخ المسلمتقول ذلك؟ إن نشر الدين ليس مقتصر ا على طبقة دون طبقة، ولا على مستوى دون مستوى، ولا على نوعية مـن المسلمـين دون أخـرى، بـل كلنا دعاة وكلنا ناصحون، وكلنا يـجب أن نقوم بأمر
 [المطففين:7Y"].

 يجب عليه أن يقوم من الـدعوة بــا يقدر عليه -كما قـال شيـخ الإســلام ابـن تيمية -رحمه اللا تععالى-: "وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمرُ بالمعروف ونهيُ عن المنكر، فإذا لا بـ لكل إلـا لأنسان أن يقوم بذلك، ليس نـهيا عن المنكر فقط، و إنما أمر بـالمعروف أيضنا، وإنما هو تعليم للدين، وإرشاد

ونصت".
كم مـن الخلل والعيب يكون عندما ينشغل الإنسان عن العمل بنقد الآخرين، فيكون شانثه أن يلمز هذا، ويسخر من هذا، وينتقص هذا من الدعاة

أبي بكر رضي اللهه عنه حتى مات، ومع عمر رضني الله عنـه حتى مـات، فنحن نـغزو عنك، فأبى، فجهزوه فركب البصر، فمـات غازيـا في البـحر في سبيل الله، فلم يجدوا لـه جزيرة يدفنونها فيها إلا بـعد سبعة أـيام، ولم يتغير، فدفنوه فيهاه، [صحيـح ابن حبان:
[V1へ乏
متو يججل العبلد طبم المراحةٌ
إن العبد لا يـجوز لـه أن يطعم طعم الراحـة التامة والنهائيـية من العمل ولا يستريـح إلا بـالموت، بل قال الإمام أحمد هرحمه الله- لما سئل: متى يـجد العبد طعم الراحةء قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. وهؤلاء الأنبياء بعثوا بعد الأربعيني، وعملوا إلى الموت، وهذا عمر رضني الله عنه يعمل في مصالـح المسلمـين، وهو مطعون وجرحه يثعب دما!! إن الدنيـا تشغلنا عن العمل لـلإسلام كثيراً، وإن أوقات الكثيرين لتذهب في قضنايا الدنـيا، وبعضهم يعمل مع أنه يكسب أكثر من حاجته، لكن الطم الطمع في
 ذهب لتتمنى أن يكون لـه ثان، وهكذا ... فإذا قنعك اللـه
 خدمة دينك، وقد قال النبي عليـه الصـلاة والسلام:
 وصحصه الالّبانتي]
وإن الانـهمالك التام في الأعمال الدنيويـة يضیيع
على العبد فرصا عظيمة لنيل الأجر والثواب، فكيف بمن يششغل بـالدنيـا عن عمل الآخرق؟! وقد مدح اللـه المؤمنين الذين يتركون عمل الدنيا عند حضور


 وتِّ وترى بعض الطلاب ينهوكون في دراســات قد لا تعود عليهم بفائدة في أمتهم ودينهم، ويعملون أكثر من المطلوب، ويستّهلكون وقت اليوم كله في أمور الدنيا، كما يستهلكاه أولئك التجار وغيرهمم من العاملـين اللدنـيا، من عمل إلى عمل، ومن قضيـية إلـى قضيـة، إلى آخر اليوم.. فمـاذا بقي لـلآخرة إذاء؟
 يـا أخا الإسلام: أين العمل لـلآخرة في برنـامجك اليومي؟ هذه الصلوات تؤديها، لكن العمل لإعزاز الدين ونشره والدعوة إليه أين هو في حيـاتك؟ أين

فاثبت عليه وأتمـه وأتقنه، وعند ذلك تكون منجزات تحسب لث عند الله عز وجل، أمـا الانقطاع في منتصف الطريق، والتغير من مكان إلى مكان، دون أن يكون في ذلك مصلحة شرعيـ، فهي من خـع إبليس، يريدك ألا تتم هـذا ولا تكمل هذا، حتى لا تظهر الثمرة ولا يُنتفع بـالعمل.
فبعض الناس يريد الحيـاة أن تكون سهلة
مريحة، خاليـة من كل ما يكدر الخاطر ويتعب
الـبـال، وهـذه حياة ليست واللـه بـيـياة كريمة، فإن المسلم ينـغني أن يسعى في طاعة ربـه، ولو كان ذلك متعبا، ولو كان ذلك قاسيا، ولو كان ذلك

شاقا؛ لأنه يريد الحياة المريحة في الجنـة. فإذا أحس الإنسان بأن ما يتجرعـا لما المسلمون من الـذل اليوم هو من مـاء صديد، فإنه بيرفض أن يتجرع الكأس مع الآخرين، فينهض للعمل، وينفض عنه غبار النوم والكسل، ويقوم للـه تعالى بـالواجب والمطلوب.
أهميلة المعلة القورية بالله تعائى
إن الـعمل لا يعظم ولا يـندفـع الإنســان لـه الها -ونتحدث عن عمل الآخـرة بـالـذات- إلا إذا كان
 المندفعين للعمل؛ لأن صلتهـم القويـة بـاللـه عز وجل كانت تجعلهم يغتنمون أوقاتهم في اللعمل للدين. قـال الوليد بـن مسلم رحــه اللـله تعالى: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه، يذكر الله حتى تطلع الشـمس. وأخبـروا عن بعض السلف أنهم كان هذا هديهم، في ذكر اللله إلى طلوع الشمس، ثم يقوم بـضنهم إلى بـي الفرديـة- يفيضنون غي ذكر الله تعاللى، والتفقةه في دينه، قال ضنمرة بن ربيعة: „حجنا الِيا مع الأوزِاعي
 المحمل، كان يصلي فإذا غلبه النوم استِند إلى القتب، وكـان يحيـي الليل صـلاة وقرآنـا وبكاءً، حتى إن أمـه كانت تدخل منزلـه وتتفقد موضع مصلاه، فتجده رطباً من دموعه في الليل". قال ابـن جريـج: (صحبت عطاء وهمانـي عشرة سنـة، وكان بـدمـا كبر وضعف يقوم إلـى الصـلاة، فيقرأ مائتي آية من البقرة، وهو قائم لا يزّول منـه شيء ولا يتحرك).. فكيف إذا كان لما كان قوياُ؟! وكان
 ثم يقول: أدركنا قوما كنا في جنبهم لصوصـا . أي:

العـاملـين، وهو لا يعمل شيئًاء! إن الذي يعمل هو الذي يخطئ و والذي لا يـعمل قد لا يُرى منه خطا، فلا يـغرنك ألا ينتقد شخرٍ الا

فربما يكون سبب عدم انتقاده أنه لا يعمل أصلا حساسيةبيضض الماساس مز الئقد
إن حساسيةـبعض الناس من النقد تجعلـهـيترك العمل، ويقول ني نفسه: لماذا أصبر على لوم الناس؟ وما الذي يجبرني على تحمل هذه الإِتـقادات؟ فيترك العمل، وهل الدين إلا مناصحـة، ودل على العـي العيوب؟
 أهدى إلينا عيوبنا "، وكذلك كان الصـالحون يطلبون النقد لأعمالهم والتصحيح، ولذلك قال ميمون بن
 لأن الرجل لا ينصح أخاه حتّى يقول لـه في وحه الـوه ما يكره،. وليس المقصود إساءة الأدب، ولا التطاول والتعدي، ولكن يكون النصتح في بعض الأحيان ثقـيـلا على النفس؛ لأن فيه نوع انتقاد، ألا فلا ينبغي أن يمنع هذا، أو أن يـترك الإنسان العمل لأجل خوف نقد الآخرين، فإن شخصية المسلم ليست شخصية هزيلة، وإن مرضاة الناس لا تقدم عنده على مرضا اللهه عز وجل. ثم إن بعض هؤلاء يقولون: إن الآخرين
 لأجل أن يقدر الآخـرون جهودنـا؟ إنـا نـملا لوجه (1) الله [الإنســنان9] وكل ما لا يُـرَّاد بـه وجه اللـه يضهحل

> ويذهب.

فإذا كان القصد أن يثني الناس على أعمالنا فقد هلكنا واللـلـ، فينبنغي أن نـعمل سـواءً قدّر الآخرون جهونا وأثنوا علينا، أو لم يشنوا علينا، ذكرونا بخير أو ذكرونا بغيره، فإنـه ينبغني عليا ونا
 ينبغي أن يـكون الـثـواب مـن اللـه عـز وجـل هو الباعث لنا على العمل، لا ثنـاء الناس ولا مدحهم. أيها الإخوة: إنتا في حال نـحتاج فيها إلى أن نصـر
 الأمور والأودية والأنواع والمجالات، فلا نتم هذا ولا نٍتم هذال، بل پإن اللـه يـحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، "إذا أمسكت بعمل --ـا عبد اللهـه فأتمه وأتقنه.
ولم أر في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام

بهـ، ونلت نصيحـة أو حافزٍا وحماسـا، أو تسديدا وسترا على عيب، وتكميلا لشخصيـة، واقتبـاس خلق، وعلم، ونحو ذلك من الفو ائد العظيمة. شر ما يتطع الإنسان عين العمل اللديّن
إن المعاصني من شـر مـا يقطع الإنســـان عن العمل للدٍين، وإن الشيطان ليستثمر المعصيـة استثثمارا ويرابي فيها، بحيث تكون قاطعة عن الله والدار الآخرة، ولا يزال يقول لمن اتبع دربـه ومشثى في ركبه: أنت عاص مقصَنر، لا يليق بك أن تدعو وتعمل وتتصحع. ولا شـك أن هـنا في
 ترك الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر لأحل هذه الحجة الواهيـة، التي ليست بـحجة أصلا، فماذا سيحدث أيها الإخوة؟ إنه سيضيف إلى معاصيـه وتقصيره معصية وتقصيرا آخـرا، وهـو ترك إنكار المذكر الواجب، وترك النصيحة الواجبة في الدين. وهكذا يتنقل الشيطان بـالمرء من حفرة إلى حفرة، وينزل بـه سلم الدرج حتى يورده تاع الذل والـهزيمة والمعصيـة، فإياكم -ـيا عبـاد اللهـ من الاستجابـة لـهذه الخدعة الإبليسيـة!! إن الإنســان المسلم قد تعرض لـه عوارض، فيعرض لـه ضنف، ويعرض لـه شبيء من الكسل والخـمـول، فعليه أن يزيله بـالإقـبال على اللهـ، والانطراح بـين يديه، والذل عنده.. يـف ويناشا ربـه أن يـيـي إليه إيمانـه جذوة مشتعلة، وحماسة مـتقـدة، وأن يـأخـذ بـيـده إلـى ســـيـلـ الطاعة والنهوض بنفسه مرة أخرى، ويطلب من إخوانـه المسلمـين أن يكونوا عونا لـه ومددا في تجاوز هذا الحال المؤقت.
إن هذه المنعطفات الموجودة غي طريق الطاعة
عند كثير من الناس ينـغي أن يتغلب عليها لا أن يستسلم لها، وأن نـأخذ من كتاب ربنـا ومن سيرة سلفنا ونبينا إمامهم وتدوتهم العلاج في مواجهة مثل هذه الحالات التي تحدث لدينا من كسل أو خمول أو تباطؤ أو فتـور، بـل حتى وانتـكاس، لنعود مرة أخرى متغذين بهذه المحفزات لأعمـال الخيرات، وأن نرجع مرة أخرى إلى الطريق كمـا كنا وأفضل ممـا كنـا، والسعيد هـن عـرف كيڤ يعالـج نفسنه، ولو أنك لم تـتد إلى علاج فسألت من إخوانك من يدلك على الطريق والعلاج لكان ذلك من الحكمة العظيمة.

إذا نسبنا أنفسنا إليهم، وأعمالنا إلى أعمـالهم، كنا في جنبهم لصوصا، وهكذا يقول مع شدة إن العمل غي النهار يـحتاج إلى عبـادة بـالليل، والعمل في الضحى يـحتاج إلى ذكر بـعد الفجر، وهكذا إذا كان الإنسان حسن الصـلة بالله قوي
 وتحصيل العلم، ونشر الخير والأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إن من أكثر ما ذـيح أولئك الـذـين يـريـدون الـعـمل: زوجــات غير صـالحات، أشغلنهم في أمـور الدنيا، وأركبنهم مطايـاهـا، وذهبنت بـهم غي أوديتها، كما قال الإمام مالك رحمهـ الله: "ينطلق أحدهم فيتزوج امـرأة قد سمنّها
 فتأخذ بقلبه، فيقول لها: أي شيء تريدين؟ فتقئ كذا وكذا. فيأتي به،، ثم يقول: أي شيء تريدين؟ فتقول: كذا وكذا. فيـأتي بـه، فتمرط والله دينـ، وتمزق، ولو أنـه تُوج يتيمة ضنيفة كساهـا أُجرَ على ذلك). إذا: ينـبغي أن يكون إرضاءِ اللهَ مقدمَا على إرضـاء الزوجات والأولاد، ولكلِ حقُ يـب
 حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لضنيفك عليك
حقا، فأكط كل ذي حق حقهه.. [البخاري: 17AV].

إن من أعظم الأسبـاب الداعية إلى مواصلـة العمل لـلإسـلام وعدم تركه: أن يكون الإنسان مع الـان العاملين المخلصـين.. أن يؤاخيهم، وير افقهم، وألا ينفصل عنههم.. المحيا مصياهـم، والممات مصماتهم،
 [الحجرات:"1] يكونون كالبنيان المرصوص في مواجهة كيد الأعداء، ويكونون كالجسد الواحد في التآخي فيما بينهم، إذا اشتكى عضنو تداعى له سائر الجسد بالسههر والحمى.. إن الانفصـال عن الأخيـار العاملـين هو الداء الوبيل، وهو الشر الكبير. ولذلك قال النبي صلى الله عليـه وسبلم: "إنمـا يأكل الذئب من الغنم القاصيٍة"، [الحاكم
 الله مع الجماعة، وذكُرنا بأن البركةٍ في ثلاثِ: في الجماعة، والثريد، والسحور. إذا: الجماعة المجتمعون على الخير بركة، فإذا كنت مع الأخيار عملت، وأججوك وأزوك للعمل ودفعوك، واقتديت

7.
锁任（1） عمران：＋F بـال؟！وهو يرى أفراد أوته يـجرون وراء اليهود والنصارى والكفار تشبها بهـا وما وما جرى في يوم عيد الحب بيعيد، عندما رأيت أنواع هذه الترهات ات الـو يبيعها الناس في أسواقهم، الورود والبطاقات، وترسـل التهاني عبر شبكة نسيج العنكبوت، وغير ذلك من أنـواع التبادل، وتتحدث القنوات عن قضية عيد الحب، وتنتهي الـورود الحمراء من المحلات، وتتقاذف القلوب الأوراق المقصوصة وغيرها على هيئة القلوب، تتنتل في أيدي شبـابنا وبناتنا．هذه اللغيرة التي تأخذ بنفس الإنسان المببلم، والحسرة والغصنة مما يتجرعه من هذا المـرأى الشنيع لبنات وشباب من آبـاء وأمهات مسلمـين، يـعيشون مـع المسلمـين، ثـم يصل بهـ الانتحدار إلى انن يركبوا مركب الكفار، ويسيروا
 وغير ذلك من أنواع الموسيقى والرقصـات．．أناسُ يهيمون في أودية إبليس، و الشيطلن يستجرهمم．．
 الشيشان، وتجد الطعن في العيون، وبقر اليطون، وانْواع الاغتصـاب، والإزلال والمجاعة．．مدن تُهدم بأكملها على رعوس قاطنيها، وعاصنمتهم تغلق، ومحصورون في الجبال وغـي الثلوج والجوع، ثم هؤلاء يـهيمون في الأسواق والمراكز التجارية وعلى الشواطئ يلعبون بـالكفر والتشبـه بـالكفرة．． تهدم العقيدة، ويـزلـزل الـدين، ويتشبـه بـالكفرة الذين يقاتلونتا．
القضيـة والله تدفع المسلم للعمل، وتحثـه على المـازلمة، والإقدام على الأمر بـالمعروٍِ و النـهِي عنٍ
 ونوما وكسلا، انفضوا ذلك الغبار، وقوموا للـه بالو اجب، وإلا فإن السفينة ستغرق والله． اللههم إنـا نسألك الـهـدايـة لـا لـا وللمسلمـا جميعاً، اللهم ردنا إلى الإسلام رداً جميلاً، ونعوذ بك من غضبك وعقابك، ومن أراد المسلمـين بسوء اللههم فأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين． سبحان ربك رب العزة عما يصنون، وسلام على المرسلـين، والحمد لله رب العالمين．

إن القضية تحتاج إلـى مكابدة، وإلـى تعب نـفسِ．． ＂ ［العنكبوت：乏1］］فهذا نوحُ يدعو قومه تسعمـائة وخمسـين عاما من غير كلل ولا ملل، هذه الـهمة العالية من نبي الله الكريم في القيـام بـالواجب، وحتى التغلب على عيوب النفس يحتاج إلى مصـابرة، قال ابن المنكدر：„كابدت نفسبي أربعـين سنة حتى استقامت،．وكذلك قال ثابت البناني عن الصلاة：（اكابدت الصلاة عشرين سنة، وتنعمت بها عشرين سنةه،．وهذه العبارة توضح لك ـــــا عبد اللهك－كيف تتم المصنابرةٍ في موضوع مثلٍ قيام الليل، الذي يكون شاقا على النفس، ومُرا عندما يـحاول الإنسان أن يفعله وأن يطيل فيـه، ولكن الحـل والـعـلاج هو الاستمرار حتى تأتي الحـلاوة، خإن الحـلاوة قد لا تأتي إلا بـعد وقت من

## الزمن．

إن الاستـمـرار فـي الأعـمـال يـرزق الإنسان
بـه حـلاوة إيمـان يستشـعر طعمها حتى يفارق الدنيا، فهذا ربيعة بن يزيد ما أذن المؤذن لصـلاة الظهر أربعِين سنة إلا وههو في المسجد، إلا إذا كـان مريضنا أو مسافرا．وهـذا بشر بن الحسن الصغي، سنمي بالصغي؛ لأنـه كـان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة خمسين سنة．وهكذا كانت الأعهـال ترتقي بـهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يـحس المعاشر لهم أنهم يـرْدادون كل يوم، وهذه ههي القضياة العظيمـة．قال إبراهيم الحربي －رحمها اللـه－وهو من أصحاب الإمـام أٍحمد عن شيخذه：（ولقد صحیتـه عشرين سنا ولة صيفاً وشتاء، وحرا وبردا، وليلا ونهارا، فما لقيته في يوم إلا وهو زائد فيـه عما بـالأمس＂． أين أنت والطريق؟！
يا مطعوناُ في العزم：أيـن أنـت والطريق؟！ طريق تعب فيـه آدم، ووبكى لأجله نـوح، ورُمـي

 بضَّع سنـين، ونشر بـالمنشار زكريا، وذُبح السيد الحصور يـيـي، وقاسى الضر أيوب، وزاد على الانى المقدار بكاء داود، وعـالـج الفقر وأنـواع الأذى محمد رسول الله صـلى الله عليـه وسلم، فكيف

نـن باللهو واللعب؟！

```
|
    ربيع الأخر \
```

الحمد للـه والـصـلاة والـســلام على خـاتم رسل اللنه وعلى آلهه وصحنبه ومن والاه.. وبعد: - فلقد اختار السواد الأعظم من شعبنا ومـن خـالال كل صنـاديق الاقتـراع - الإسـلام، ليكون لـه شِرعة ومنهـاج حياة، وحُقُ له ذلك، فهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وفي الحديـث: اكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يـهودإنه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما
 من جدعاء، ثـم تـلا أبوِ هريرة راوي الحديث: وپِ


ِِّلُون " [الروم/ • •r].. [متفق عليه]. كما أنه - بـحق - طريق الصـلاح والإصـلاح
 وعليه فقد أضحى من اختارهم الشعب مسئولـين أمام اللـه، ومؤتمنـين على حمل رسـالة الإسلام والمحافظة على صضفائها ونقائها بأمانـة، بألا يغيروا ولا يـجاملوا على حساب دينهم. ولقد أخبرنا القرآن بأن الله يـحب الصـلاح ويكره الفساد، وأوضتح أنهما وأصحابههما لا يتساويان، ومن ثم فقد جعل للمصلحـين الألجر والمثوبة والعاقبة في الدنيا والآخرة، ثقال جل وعلا: n


 [IV., : [العنكبوت ، (1) "(1)

وأخبر في المقابل بـأنه جل وعـلا لا يحب
行

全 تكلم عن أفسـد خلق اللله على وجه الأرض قال:
 [المـائـدة: £7]، كذا بصيغة المضارعة المفيدة للتجدد والحـورث.. وأوضتح في النهايـة أنهـها



والأقوام دون أن يدركوا مغبة ما يفعلونه، فهم
促
 كان من الفرعون القديم عندما قال للملأٌ من قومه：






 وَ قَهِ
四 بَ بَ
我列 المشكلة أنهم لا يذكرون، فلا تزال فلولهم وفلول من بعدهم يصدر عنهم ما كان يصدر من أسلافهم اليهود والمنافقين والفراعنة．．ويحكي القرآن ما كان من قبل مع قوم لـوط عندما كانوا يعملون

 لذا كان ميزان الشرع دقيقاً وحكيما عندما وضع علامات للفساد ومعايير وضوابط للصلاح ومثلها بلماهر الفساد، ومن ذلك من غير مـا سبق


 － ناهيك عن معاداتهم وتدمير وتحريق دمتلكاتهم －من الخلل في الولاء ومن أشد أنواع الفساد في الأرض．
كها كانت الدعوة إلى الصلاح والإصلاح هي دعوة كل العقلاء حتى من غير الأنبياء، فهاهم ملائكة الرحمن يسألون ربهم سـؤال استفهام واستعلام، وذلك بعد أن أخبرهم أنه جاعل في

وطريق الصلاح إنما نتشده في منهج الله؛
لأنه تعالى الذي خلق العباد ويعلم مـا يصلحهم
 ［اللـلك：1\＆］، والعباد يخفى عليهم ذلك في كثير من الأحـيان، وعن ابـن عباس عندما نـزل قولـه：
 ， L E
 ［النساء：• 1］، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشبر ابه، وجعل يفضّل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فذكروا ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فأنزل الله： ＂
 الإِّ الإصـلاح باستثـمار أموالهم عن طريق المتاجرة والمرابحة ونحوهما، فيحاسبه على نيته． الأمر الذي يؤكد أن خالق العباد هو الخبير بأحوالهم، ومن ثُم فهو هاديهم لما فيه خيرهم．．． كها يؤكد على أن الصـلاح إنمـا يكون بميزان الشرع لا بالأهواء، وإلا بات المخربون والمنافقون
 صلحاء وشرفاء وهيهات！！！ذلك أن القرآن عندما حدثنا عن المنافقين في صدر سورة البقرة، وذكر من أحوالهم أنهم ضعاف الإيمان پ凮
重
 ما علموا أن من قواعد الإسـلام：（ارتكاب ألابر ألا المفسدتين）، ولا أنه（لا ضر ور ولا ضـرار）، ولا أن （الضرر يزال）．．إلى آخر ما يعلمه الراسخون في العلم ويقعدون له． ويحــثـنـا الـقـرآن عـن صفـات ونمـاذـج من هـا الصنف الـذي لا تزّال تعاني منهم الأمرين المجتمعات الإسـلاميـة في كل مكان، فيذكر لنـا ما كان من هؤلاء المنافقين الكارهين للإسلام من تعصب وخلل في الولاء ومن قطع لأواصر الأهل
 وَأِلَّآَّ

 ولا غـرو فـالصـلاح والسعي إلـى الإصـلاح

 1 11V
重


［النور：00］］
على أن الإفساد وما يقابله إنما يجري وفق
سنة الله الكونية في التدافع بـين نـوازع الحق والباطل والكفر والإيمـان والخير والشر، كيما تدور عجلة الحياة وإلالعم الفساد حتى يبلغ عنان
祘

 ＂ وإنما كان فساد السماء لحرمانهـا من إشراقات



． ولأجـل كل هـذا كـان نهي اللـه عن الفساد





 نُحْ埧

نسأل اللـه أن يلهمنا وأولادنـا وإخوانتا رشدنا، وأن يجعلنا وإياهم من عباده الصالحين المصلحـين، إنـه ولـي ذلـك والـقادر عليه．．وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين．
 ＂约 ［البقرة：• •r］، فقد كان إبليس في حي من أحياء الملائكة، وكـان مع الجن أول من سكن الأرض، فأفسدوا فبعث الله إبليس في جند من الملائكة فقتلهم ومن معه، حتى الحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، فلما فعل ذلك اغتر وقال：（صنعت ما لم يصنعه أحد）، فعلم الله ما في قلبه ولم تعلم الملائكة حتى ظهر على حقيقته ووقع منه ما وقع من رفضه السجود لآدم، وكان اختبار الله للناس وابتلاؤهـم به．
ومهـن كــن مضـرب المثـل نـي الـصـلاح ذو
（4）القرنـين، وني القرآن من خبره：پ
国
 （6）（6）（6）
[الكهف:

وهكذا جميع أنبياء الله ورسله ما جاءوا
إلا لإصلاح البلاد والعباد، ويحكي لنا القرأن من
 ：

准 （iv）（v） ［القصص：Vv］．．ويحكي لنا أيضلأ ما كان من أمر


准






 ［الأعراف： 0 －－آر＂، وتعجب عندما تجد أن كلمة الصالحات جاءت مقرونة بالإيمان YY برمرة، ناهيك عما جاء في وصف الله لأنبيائه دائما بالصلاح،

الحمد لله يهـدي إلى الطيب من القول، ويهـدي إلـي صـراط الحميد، وأصلـي وأسـلم على هن
 آلـه وصحبـه، ورالتابعيني، ومن تبعهه بـإحسان إلى يوم الدين. أما بـعد:
فمن أهـم مـا يُميًز المجتمع الإســلامسيً: أنُّه مجتمعُ مودة وتراحم، وتكاتف وتلاحم، ومحبِ
 من مجتمعات المسلمـين من المنافقين الحاقدين، الـذيـن لا يـروِق لـهـم أن يـروا المجتمع المسلم مجتمعًا متآلفا، يسعى بذمتهم أدنـاهـم، وإذا اشاشتكى أدناهم اشتكى أقصاهم، ولكن الإسلام أحـاط المجتمع المسلم بسياج منيع من داخله يـحـول دون تـصـدُع بـنــانـاه، وتـزعـنـع أركانـان، فأقام الضمـانات الواقية، والحصنون الكافيـة، الحـائلة دون معاول الهـدم والتخريب، فأرشدنا
 حتى لا تزل قدمُ بعد ثبوتها وتنزلق في مجاهل الحـوادث والأحداث، فتصبحوا على ما فعلتم



وإلا فكم أدى سـوء الـظن وعـدم التثيتِ
 أزهقت نفوسُ، وضناعت أموال، وشتت أسر، وخـربـت بـــوت، وقطعت أرحـام، ولقـد سجل الـقـرآن الـكريم لـنا شـيـُنـا مـن الـويـانلات التـي أصابت المسلمـين بسرب عدم امتثال أمر اللـه في التبّيُن والتثبت، اتـرعوا إن شا شئتم سورة النور، وتأملوا الآيات المباركات التي سجلها الـقرآن الـكريم في بـراءة أم المؤمنين عائشة رضني اللـه عنها مهـا اتهـهـا الـها بـه المنافقون،
 غير التباع برهان ولا دليل نفز من المؤمنين الصادقين، فتنزلت الآيات تعلم المؤمنـين كيف
化
]

اتخـاذها، إذا بلغك عن أخيك أهـر أن تظن بـه


Upload by: altawhedmag.com


ومن رُزق حياءً مـع قلة أذى، وصلاحًا مـع قلة كـلام، وعمـلا مـع قلة فضـوِل، فقد أوتي محاسن الأخـلاق، وليكن حظ أخيك رنك ثـلاثًا: إن لم تنفعه هلا تضرُّه، وإن لم تُفرحه فلا تغغمُه، وإن لم تمدحه فلا تذمه،، وحسبك قول النبي صلى الله عليا وسلم: "إن العبد ليتكلم بـالكلمة مـا يتبـين فيها يـزل بهـا إلـى الـنـار أبـعـد مهـا بــين المشرق والمغرب". [متفق عليه]. نسأل الله العفو
 والآخرة. والحمد لله رب العالمين.

ظنك بنفسك، فإن كنت تحسن الظن بنفسك، وتبرئ نفسك مما قيل فيك، وجب عليك أن تحسن الظن بأخيك وتبرئه ممـا قيل فيا،،
 مـا كـان لأخـي أن يقول هــنا، أو يفعل ذاك، وتذكر قول أميرِ المؤمنين عمر - رضي اللا عنه -- "و لا تظنت بكلمة خرجت من فِ أخيك شرُا وأنت تجد لـها في الخير محملاه. وقول أحد علماء السًّلف: اظلـمُ لأخيك أن تخفي تسعًا وتسعیين حسنة من حسناته وتظهر سـيـئة واحـدة مـن سـيـئـاتـها. وهــذا هــو مـا مـا فعله بعض أصحاب النبيً صلى الله عليـه وسلـم حـين بلغهم ما بلغهـم عن أم المؤمنـين عائشة - رضي الله عنها - "عن أبي أيوب الأنصاري - رضني اللـه عنه - أنه قالت لـه امـرأتـه أم أيـوب: يـا أبـا أيـوب: أمـا تسمع ما يقول الناس غي عائشةَ قال: نـعم. وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيـوب؟ قالت: لا والله، ما كنت لأفعله، قال: فعائشا خير منك). [مسند إسحاق بن راهويه 1791
 وعن أم المؤمنين عائشة رضي الـي الله عنها قالت: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال: يـا زينب ماذا علمت أو رأيت؟، فقالت: يا رسول الـلـ،، أحمي سمعي وبـصري، مـا علمت إلا خيرًا، قالت: وههي التي كانت تساميني من أزواج رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم، ثعصنمها الله بالورع" [متفق عليه]. فكيف أذب الله المؤمنين وعلمههم ما يجب عليهم تجاه الإشاعات، ولكن لـلأسف
 التربية الإيمانية، فما أن يُّاع الم من الصحـة من المرجفين يستهدف سُسعهُّ المؤمنــنين، و الـنـيل مـن كرا امـتهـم لإسقاط شخصيتهث بالإثم والبهتان، حتى شییع ذلـك الخـبـر فــي الـجـتهـع كـلـه، وتلوكه الألسنة من غير تثبت ولا تبين. ومن ثمُ يتم اختراق الصففوف، ونشرُ



الفرق بـين الأذان والإقامة في مشروعية الترجيع لا ترحيع في الإقاهة بالإجماًع، والترحيع سنـة في
 حنيذة حيث قال: لا ترجيع فيـ.
الجامع بـين المسألتـين: أنَ كلا دنهـا إعلام. الفرق بـين المسألتـين:
 الترجيح في الأذان دون الإقامة. ا- r- أن ألاذان يكون في انفراد، فاحتاج إلى الترجيع،

والإقامة في الجماءة فانترقا . الالادلة!
استدل الجمهور على التفريق بـين المسألتين بأدلة منها:
1- حديث أبي محذورة: ״ثم ترجع فترجع صوتك.
r-r
ץ- أنه" نقل أهل المدينة المّتواتر عنهم وعملهم بـه
واستدل الحنفية لمذهبهم بما يلي:
ا- احديث عبد اللهك بن زيد. وجه الدلالة منه:
قالوا: وليس فيه ترجيع.
r- r- حديث أذان بـلال، وابن أم مكتوم.
وجه الدلالدة:
قالوا: لم يكن في أذانهما ترجيع.
r- أن المقصود من الأذان قول: "حي على الصلاة،
حي على الفلاح".
ولا ترجيع في هاتين الكلمتـين، ففيهما أولى
ناقشت الحنفية الاستدلال بحديث أبي محذورة بأنه كان في "ابتداء الإسلام، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسّلم علمه فأحسن تعليمه، فظن أنـة أمره بالترجيع.
وناقش الجمههور الاستدلغل بحديث عبد الله بن
 أ- أنه متأخر.
ب- أن فيه زيـادة، وزيـادة الثقة مقبولِّة. ج- أن النبي صلى الله عليه وسلم لقُنه. د- أن الترجيع عمل أهل الـحرمـين. الترجيح:
القول بثبوت الترجيع في الأذان هو الراجح والعلم عند اللـه -: لقوة مستند القائلـين به. وبناء عليه يكون الفرق صحيخًا.
الفرق بـين الأذان والإقامة في "التثويب
التثويب سنة في أذان الصبتح عند جمههور الفقهاء من الحنفية، والمالكيةً في المشهور، والشانفي في أحد قوليه، والحنابابلة. الالفرق بين المسألتين في التثويب في أذان الصبح دون الإقامة. 1- النص الوارد في ذلك، حيث جاء في حديث بـلال: "ما أحسن هذا يـا بلال! اجعله في أذانلتم. [الطبراني في المعجم الكبير (00r/1)]. كما جاء في حديث أبي



التحلقة الثائثة


باب الخيانة في الأمانة، والمؤذن مؤتمن على لسان رسنول الله صلىي اللها عليه وسلم، فلم يجز كسائر الصلوات.
£- أنِ الأذان قبل الفجر، يؤدي إلى الضرر بـالناس؛ لأن ذلك وقت نومهم، خصوصا فـا في حق من تُهجد ني النصف الأول، فربما يلتبس الأمر عليهم، وذلك مكروه.
وقد ناقشت الحنفية استدِّلال الجمهور بحديث بـلال: بأنه كان يؤذن لمعان ذكرت في حديث ابن
 من السحور أذان بلال، فإنه يؤذن ليوقظ ْـائمكم، ويرد قائمكم، ويتسحر صائمكم، فعليكم بـأذان ابن أم مكتوم،. والدليل على أن أذان بالال كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر أن ابن أم مكتوم كان يعيده ثانيًا بـعد طلوع الفجر كها ناقشوا ما ذكره الجمهور من معنى الاشتباه: بأن هذا المعنى غير صحيح؛ لأن الفجر الصادق المستطير في الأفقي مستيبين لا اششتباه فيه. الاترجيع:
يترجي في نظري - والله أعلم - القول باختصاص صلاّة الفجر بجواز أذانها قبل الوقت، لاسيما إذا كان لا يقتصر على أذان واحد، كها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر من صحرِ فِإنـا مرفوع بعلم الناس بـه، وعليه يكون الفرق

اللفرق بـين الأذان والإقامة في رفع الصوت يستحب أن يرفع الصوت بالآلدان ما أمكنه - ما لم يجهده - -ويرفع في الإقامة دون ما يرفع في الأذان عند

جمهور الفقهاءمن الحنفية، والشافعية، والـحنابلـة. الجامع بـين المسألتين: أن كلا منوها نداء اللصـا الفرق بـين المسألتين:
ا- ما ورّد من النص من قول النبي صلى الـي الله
 وأمد صوتا مثكه. فدل أن المطلوب فيه رفع الصوت، ولم يرد مثله في الإقامة. وما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد رضبي الله عنه: إإلك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا دخل عليك وقت الصـلاة، فأذن وارفتع صوتك، فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا شبجر، ولا مدر
 الاعقى استة. الإقامة
r- أن الإقامة للحاضرين، والأذان للغائبـين فاقتضى رفع الصوت لـلإسماع. r- أن الإقامة دون الجهـ بالأذان؛ لأن المطلوب من الإعلام بها دون المقصود من الأذان. وبناء عليه يكون الفرق صحيـًا وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

محذورة: „فإن كنت في صلاة الصبح، فقل: الصـلاة خير من النوم، الصلاةً خير من النوم،. ولم يرد مثله في الإقامة، وما روي عن بلال أنه قال: پأمرني رسول اللاه صلى الله عليه وسلم أن أثوب في أذان الصان الصبح

ولا أثوب في غيرها "، ولم يرد مثلله في الإقامة. Y- أن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس، ويقومون إلى الصلاة عن نوم، فاختصن بالتثويب لاختصاصنها بالحاجة إليه، بخـلاف الإقامة فإنها إشعار الحاضرين بدخول الصناة فافترقاً. وبناء عليه يكون الفرق صحيحًا الفرق بـين الأذان والإقامة في الأداء قبل الوقت لا يؤذن لسائر الصلوات قبل دخول وقتها،
وأما الصبح فإنها يؤذن لها قبل وقتها عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، فـنرج بـالأذان الإقامة فلا تقدم بحال. خـلافا لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن حيث قالا:

لا يؤذن لصلاة قيل وَقتها الجامع بـين المسألتـين: أن كلا منهها محدد بوقت. الفرق بـين المسألتينـ
أنه يؤذن للفجر قبل وقتها في الصبح دون غيره؛
 وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس، وسائر الصلوات فإنها تدرك الناس متصرفين في معايشهم وأشغالهم فُلا يـحتاجون إلـى أكثر من الإعلامبوجوجوبها، بخـلاف الإقامة فلا تصتح قبل دخول الوقت. :
استدل الجمهور على التفريق بما يلي:
ا- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلا بلا
يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتّى يؤذن ابن أم مكتوم،. متفق عليه.
وهذا يدل على دوام ذلك منه، والنبي صلى الله
 Y- أن وقت الصبح يدخل على الناس وفيهم الجنب
والنائم، فاستحب تقسيم أذانها حتى يتهيئوا الها فيدركوا فضـيلة أول الوقت، بـخَّلاف سائر الصـلوات فإنها تـرك الناس متصرفين في معايشهم وأشغغالهم فلا يـلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بوجوبها، وبخـلاف الإقامة من باب أولى
r- قولـها صلى اللهه عليه وسلم: الا يغرنكم أذان بـلال عن السحورفإنهاهيؤننبليل". ₹-أنوقت الفجرمشتبّ،،وفيمراعاتهبعض الحرج بخلافـسائر الصلوات.
واستدل لأبيحنيذةومحمدومنو افقههما بـما يلين: 1- حصيث بـلإل: nلا تؤنّن حتى يستبـين لك الفجر هكذا،ومد يديهعرضاها".


 r- أن الاذذان شرع للإعلام بدخول الوقت، والإعلام بـالدخول قبل الدخول كذب، وكذا هو من

الحمد لله رب العالمين، والصـلاة
والسلام على أشرف المرسلـين وخاتم النيـين ورحمـة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى ألـه وأصحـابه أجمعين. وبعد:
أخي الكريم: هـاك فوائد حان وقت استخـلاصها، وثمرات حان قطافها في ختام قصة مؤمن آل فرعون؛ راجنًا أن ينفعنا الله وإياكم بـها، ويمكنتا بعون الله بيانها في النقاط التالـة: ا- من الحكمة في الدعوة التدرج مع المخالف والتلطف في القول؛ تأليفًا لقلبه وقلوب الـخاطبين معه، وبخاصة إذا كان المخاطب ذا بأس شديد وعتو مثل فرعون وأمثاله، وقد تدرج مؤمن آل فرعون مـع قومـه مـن التلطف في الـبـدايـة، ثـم إظـهـار خشـيته عليهم، ورغبته في إنقاذهم من عذاب الله، ثم صدع بالحق واضطًا صريحًا r- إذا صدق إيمان المؤمن صدقت
 حجته، ولم يخش في الله لومة لائم. r- إذا صدق المؤمن مع ربُّه صدق الله معه ونصره في الدنيا والآخرة، وهـذا الـذي حـث مـع الـعبد الصالح مـؤهـن آل فـرعـون، قـال الــــه تعالىـي .

禹

 وقـد قتـل مـن أنـبـيـاء اللـه وأوليائها مـن قُتـتلَ وقــد أورد ابـن كثِير هـا الـتـسـاؤل علـى لـسـان ابـن جـريـر إنـر رحـــه الـلـه - وأورد إجـابـتـه عليه كما يـلي: "ـــجـابُ عن هـذا بـون ابـين: أحدهـما: أن يكون الخبر خـرج على


متصد د :
وفْي كـل زمـان ومـكـان، يـقينض اللـه رجالا يصيدعون بكلمة الحق أمام البـاطل، وينصـرون رسـل اللـه مـهمـا تـكلفوا من مشقة
فـقـد هـيـأ الـلـه لمـوسـى هـــذا الرجل القبطي في بـاط فرعون يذود عنه، وهذا يـذكُرنـا بمـوقف أبـي بكر رضي اللـه عنـه حـين وتف يدفع المشبركين عن النبيٍ صلى الله عليه وسلم في مكة، روى البـناري عن عنبد اللـه بن عمـر رضنـي اللـه عنهوها قـال: بينما رسـول اللـلـه صـلى اللــه عليه وسلم بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فأخذ بمنكب رسول الله صلىى الله عليهِ وسلم فلف ثوبه فـي عنقه، فخنقه خنـقا شـديـدًا فـأقبل أبـو بـكر حـتى أخذ


 [البخاري
 قالهها موسىى عليه السلام في مواجهة صولة الباطل الذي أعلنه فرعون، ليس أمام موسى إلا أن يستعين باللهه الذي لـه مقاليد السماوات والأرض والـذي يـير ولا يُـيار عليه، إذه رب موسبى وريـهم ورب العالمـين، اسـتـعـاذ بـه مـوسبى مـن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب من أمثال فرعون ومن معه،
 زمان ومكان، ومن يتوكل على فهو حسبه. ^- علينا أن نـرص على نصرة دين الله، ووالتمسك بكتاب اللله وسنة رسولـه
 وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أموره حتى يكون لنا الفوز في الـدنيـا والآخـرة ، اللــهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنـت خير من زكاهـا، أنت وليها ومولاها
والحمد لله رب العالمـين.

وجـه الـعـمـوم، والمـراد بـه بـعض الرسل وليس جميع الـرسل. والـثانـي: أن يكون المراد بـالنصر الانتصار لههم ممن آذاهمُ سو اء كان هذا في حـياتهم أو بـعد مماتهم؛ كما فعل الله تعالـى بقتلـة بـيـى وزكريا وأشـعـيـا سـلـط علـيـهـم مـن أعـدأئهـم من أهـانهم وسفك دماءهم. وأما الذين راموا
 عليهم الروم، فأهانوهم وأذلوهم هذا فـه الدنـيا، وفي الآخـرة لهم عـناب شـديد، ثـم

 فيقتل الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب ويضع الـيزيـة، ولا يقبل إلا الإسـلام [متفق عليـهـ]، وهذه نصرة عظيمة وهـي سنة اللله في خلقه في قديـم الدهر وحديثهن.

 أو قومًا مـن المؤمنــين هـــعـون إلـى الـق فيقتلون، فيذهب ذلـك الـقرن حتى يبعث
 فـيطلب بـدمـائهـم ممـن فـعـل ذلـك بـهـم فـي الدنيا؛ فكانت الأنبياء والمؤمنون يُقتلون فـي الـدنـيـا وهـم منـصـورون فيـهـاه. اهــ. 0- التدليس والكذب من سمات أعداء

## الرسل:

نـعم هذه من سمات الثكذبـين بـالرسل،
 و وـقول لـه

 المنطق المعكوس، فرعون يخشثى أن يفسد موسبى في الأرضن، وهذا للأسف منهـج أهل الباطل في كل زمـان ومكان، وحـين يعجز أهـل الـباطلـ عن الـوقوف أهـام حجـة أهل الحق فليس أمامهم إلا البطش والكذب. Y- الصراع بـين الحت والباطل قديم

الحمد للله، والصـلاة والسلام على رسول الله والـه
وصحبه ، ومن اهتدى بهـداه، وبعدُ: فها يَّال حديثنـا هتصلا حول دلائل عظمة القرأن وكمالـهوجالالله.

فمن دلائل عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى نوُه به في مغتتح أربع وثِلاثين سورة، منها قوله تعاللى: (1) الله تعالى القرآن الكريم بأنه (الكتاب)، وكلمة (قرآن)
 هي الصuور، ولكن يُـُوْنُن في السطور ويبقى محفوظًا إلى يوم الدين، والقول بأنه (الكتاب) تمييز له عن كل كتب الدنيا،وتمييزله عنكلـلـي الكتب السماوية التينزلت قبل ذلك.
خالقران هو الكتاب الجامع لكل أحكام الله تعالى، هنذ بدايـة الـرسـالات حتى يـوم القيامة، وهـذا تأكيد لارتفـاع شأنٍّه وتـفرده وسماويته، ودليل عظهم على وحدانية مُنْزَلْهِ جل جالالهـ.
ولقد نزلت على الأمم السابقَة كُتبُ تحمل منهـج الله

 جميعًا، والجامع لمنهـج الله سبحانه فيما ذكر فيها؛ ولذلكبُشُرْ في الكتب السماوية السابقة بأن هناك رسولا سيأتي، ويحمل الرسالة الخاتمة للعالم، وعلى الذين
我

والقرأن هو الكتاب الوِحيد الذي لا يصل إليه أيُ تحريف أو تبديل أبـدا، فكتُبُ الله السابقة ائتمن اللة البشر عليها، فنسوا بعضها، وما لم ينسوه حرّفوه، وأضافوا إليه من كلام البشر ما نسبوه إلى الله سبحانها
 (4) من الله تعالى [الحـجر:9]، وتأمل ضنمائر العظمة في الآيـة الكريمة لتعلم أنه الآتم في العناية الإلهية غير قِابل لناختراقي، ومعنى ذلك ألا يرتّاب إنسان في هذا الكتاب؛ لان كل ما فيه من منهـج الله محفوظ منذ لحظة نزوله إلى قيام الساعة.
وهذا النزول والحفظ الدائم لهـ يستوجب حمد الله تعالى: (1) (الكهف:1:] ، وفي السورة نفسها بـيّن الله تعاللى أن هذا الكتاب لن يستطيع بشر أن يبذل مذه كلمة واحدة، كما قال الله تعالي: 未


 وقد نؤهو الله تعاللى ايضِّا بالقرآن العظيمفي مفتتح

| الالتوحيدو | رييع الأخر |
| :---: | :---: |

Upload by: altawhedmag.com

والثقسمُ إذا ما أراد تحقيق أمر أو تاكيد خبر أمام

 المعرض. واللهة تباركوتعالي آقسم - مرة - علي تحقيق إنزال

 فهذاكالاممستانتفمسوقلتحقيقحتويقة|القرآن العظيم الذينكرفيصر السورة الكريمة إعراض النـاس عما يأتيهـ من أياته واستهزاواؤهم بـبه، وتسميتهـه تـارة سحرُا، وتارة أضغاثأحـلام،وأخرى مفترىوشعزًاء.... قد صدر بالتوكيد القسم لمزيد الاعتناء بمضنمونه، وإيذانا بكون المخاطبين في أقصى مراتب النكير، أي: والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش (كتابًا) عظيمَ
 وأخرى يقسم جل شانـه - بكل ما في الوجود من صضات حميدةوايات عجيبة على صلق القرآن وعظمتاهوأتهأعلى من تسميتهم الكانبة، وأسمىيمن افتراءاتهـمالباطلة،فيقولتبارك (1) وتعالى: ) "َ
.
 الأمور العظيمةمنصفاتاتللهتعالىومنمخلوقاتها الدالةعلى عظيم قدرته؛ إذ الأرض والجبال والبحار والنفوس البشريـة والسماوات والكواكب، وما لا يبصرون: الأرواح والملائكة
 وثالثةـيُقسم - عزوجل - بالقرآن على أنه المعجز؛ لكونه من لدنه؛ إذ لو كان من صُنح بشر بلا عجزوا عن معارضتـه؛ لكونهم أرباب اللغة التي نزل بها، أو يقسم على صدق محمد


 ويقول عز وجل:

 الرفيعةالشثأن.
والمختارنيجوابالقسّموجهان:
أولهما: أنه محنوف دلز عليه حرف (صر)، فإن المقصود منه التحدي بإعجاز القرآن وعجزهـم عن معارضتار بأنه كلام
 غالتققير: والقرآنذي الذكر إنه لمن عند الله،،ولهذا عجزتم عنالإتيانبمثله. وثّانيهما: أن الجواب محنوف أيضًا، دل عليه الإضـراب
 يجحدون أنه نكر، ويقولون: سِحز مغترى، وهم يعلمون أنها ولاريب أن القسمبالقرانوعليه، فيهتنويهُبشانـه، وإبراز العظمته وشرفها ومنزلته الرفيعة عند الله تعالى. وللحيثي بقية
وأخر دعوانا أن الحمد للهه رب العالمين.


 لنا أن الله واحد أحد لا شريك لـه، وأن القرأن يشتمل على الـيكل ما تضنـنته الثرائع السماوية من توراة وإنجيل وغيرها من الكتب السابقة.
ونزّل القرأن أيضُا ليُفَرْقَ بـين الحق الذي جاءت به الكتب السابقة وبـين الباطل الـذي أضـانه أولـئك الذين ائتمنُوا عليه.[تفسير الشعراوي / 11 / 11 ] الحديث عن القر آن
ومن دلائل عظمة القرآن كذلك الحديث عنه في أواخر السور، و التي بلغ عددها ثـلاثاً وعشرين سورية، من ذلّلك قوله تعالى:全

 يعني: ليس القرآن كما يقولون من أنه شعر أو كهانة أو سحر، بل هو قرآن عظيم بلغ نروة المجد وعلو الشرف
 كريم؛ لأنه كلام رب العالمين، فهو عظيم الكرم فيما يعطي من الخير، جليل القدر، وهو كريم لما يعطي من المعاني الجليلة والدلائل النفيسة.
يقول الشُوكاني رحمه اللها: شثمرد الله سبحانه تكنيبهم


القيرلشالشوكانيه/0170]
القسرهبابلقر آنوعليه
ومنـلائلعظمة:القرآنالعظيمأناللهتعالى آقسمبهوعليه. وقدجاءالقسمبالقرآنوعليهعلى صفاتيلاث
الصغة|الأولى:آتسماللهتعالميبالقرآنفيثلاثسون:


 [ $]$ [ $1:$ [ الصفة الثانية: أن الله تعالى اقسسم على القرآن في ثلاثةٍ مواضعأيضًا: منهُ
. $1 \varepsilon-11$ - 11 [الط الصذة الثالثه: أن الله تعالى أقسم بالقرآن وعلى القرآن في
[الزخرف:1:
ومـن المعلوم أن الـُخاطَب إن كان على الفطرة التي
 ما يشوبها، ويكدرها، كانت في حاجة إلى توضيح الخبر

 قسموتأكيد.
 an

(8)


## الآن جـلاة البـيان باللقـاهـرة



## 

## Wh (4)

1 اوفع حوالة بريدية باقرب مكنبع بريد (البوسنة) 010311200180818 علي رقّ
2 انطل بالرقاه المبينة واخخبره برقع المهالية و بيانانع المرسال اليه



## موسوعة البيان 275 عصد

 كارنع خصع 20\% لالاصaر|رانع ثالثا كنُب همية مع اول عود> -1••10rrraq



[^0]:    ربيي الأخر

[^1]:    

