


> نقلدم ثلقارئ كرتوتـة كاملة تحتـوي علىى • ع مجللاً من مجلدات مجلـة التـوحيـل عن • ع سنــة كاملة

# 涼 <br>  <br> 苗 <br> pila Hew jlas 



الوحندلد البير
هجلحالتوحيد

Vo . و. YT دولارا خارج هصر شاملة سعر الشحن

Upload by: altawhedmag.com

الحمد لله الـذي جعل اللـِل والـنهـار خلفة لمن أراد أن يـذكِر أو أراد شـكـورًا، والـصـلاة والسـلام على سيد العابدين وأصـدق الشاكرين رسّول رب العالمـنين، وعلى الـه وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى بوم

الديز... وتعد: فقبل عام ودعنا شهر رمضان، ثم ها هو بِبِل الآن، وريمـا لم بشعر كثير منا بقيمة الزمنم الذي طويت فيه الألام والشهور، ولهذا أحبپ انَ أذكر نفسي وإخواني باننا مسافرون إلى الله، ولكل عدد نهاية ولا بـي
 ذكر ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال: قام فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: "يـا بني أوْد، إني رسول رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى اللها،

 يقرَبنا إلى رب العباد؛ حيث إن الطريق موحش وطويل. ولا بد فيه من زاد، يقول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله

 ترغبون وترهبون، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، وتنقادوا لعدوكم، فإنه والله ما بُسطط أمل مَن لا يدري، لعله لا يُصبح بعد مسائه، ولا يمسي بعد صباحه، وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا، فكم رأينا ورأيتم من كان بالدنيا مغترُّا، وإنما تقر عين من وثق با بالنجاة من عذاب الله، وإنما يفِرح مَن أمن مِن أهوال القيامة،. [سيرة عصر

بن عبد العزيز صه^ب] زاد التقوى:
وأول وخير زاد يحتاج إليه المسافر إلى ربه ومولاه „التقوى" وبه أوصـى ربنا عباده فقال تعالى: „و'تَزَزَدُوُوا
 الـزاد أنـواع، غير أن أفضله وأعـلاه „التقوى،، وقد ذكر الـرازي - رحمـه اللـه - أن المـراد: تــزودوا الـانـ من التقوى، وتحقيق الـكـلام فيهـا أن الإنســان لـه سـفـران: سفر في الدنيا، وسفر من الدنيا، فالسفر في الدنيا لا با بد له من زاد، وهو الطعام والشراب والمركب والمال، والسفر من الدنيا لا بد فيه أيضا من زادا والوها وهو معرفة الله ومحبته والإعـراض عما سـواه، وهـذا الـزاد خير من الـزاد الأول

أحدها: أن زاد الدنيا يخلْصك من عذاب موهوم، وزاد
الآخر يخلصك من عذاب متيقن. وثانيها: أن زاد الدنيا يخلصك من عـاب منقطع، وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائم.


يـعبدوه ويـطيعوه؛ لمـا يستحقةه سبحانه من الإجـلال والإكـرام وصفات الكبريـاء والعظمة، وقوة البطش وشدة البأس
وتارة تُضاف التقوى إلى عقاب الله ومكانه النـار، أو إلى زمـان العقاب كِيِّم القيـامـة كما
 ［آل عـمـران：
 أهى
ويدخل في التقوى الكاملة：فعل الواجبات وتـرك المحرمـات والشبهات، وربمـا دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهـات دهي

重啲 أَلْمَالَ



 وقد اشتملت هذه الآيـة على جمل عظيمة وصـفـات كـريمـة هـن اتـصـف بـهـا كــان محققا للإيمان، ومن أهل الصدق والتقوى، وقد وردت فـي الـقـرأن الـكـريم آيـات عـديـدة بـينـت منزلـلـ

 $r: r^{\text {r }}$［الطلا范－岗
 أمـا فـي الآجـل والآخذـرة، فـإنـهـا تصحب
صـاحـبهـا ابـــــداء إلــي أبـوا اب الجــنـة كـمـا فـي
会 سَ سَ فإذا ما دخلوها آخت بينهم وجددت روابطهم
 قوله تعالى ：قِ
 كَ
 تعالى：

وثـالثهها：أن زاد الدنـيـا يوصلك إلـى لذة مهـزوجـة بــالآلام والأسـقـام والـبــلـــاتات، وزاد الآخـرة يـوصـلك إلـى لــذات بـاقـيـة خـالصــة عن شوائب المضرة، أمنة من الانقطاع والزوالـ الوال ورابعهها：أن زاد الدنيا كل ساعة في الإدبار والانقضاء، وزاد الآخـرة يوصلك إلى الآخرة، وههي كل ساعة في الإقبال والقرب والوصنول．
 وإذ ثـــتـت أن خـيـر الــزاد الـتـقـوى، فعلى كل عاقل أن يعمل بسعي وجـد لتحصيل هذا الزاد．
وصية الله ثلاولين والآخرين ：
التقوى وصیية الله لـلأولين والآخرين، قال
偅
 السـموات والأرض هـو الـلـه، وقـد أهـر الأولـين والآخـريـن بـتقواه، كما كـان النبـي صللى الله عليه وسطلم يوصني أصحابه بتقوى اللاه، كها في وصيته لأبي ذر ومعاذ－رضبي الله عنهما －وفيها：„اتق الله حيثّما كنت، وأتبع السيئة الـحسنة تمحها، وخالق الناس بخُق الق حسنه، ［رواه الترمذي وحسنه الألباني］．

وأصل التقوى：أن يجعل العبد بينه وبـين مـا يـذافه ويـحـذره وقـادــة تقيه منـه، قـال ابن

 يُعصنى، ويُــذكر فـلا يُسِى، ويُشكر فـلا يكفر．
 والتقوى تارة تضاف إلى اسم اللـه عز وجل


牦 التقوى إليه سيحانه، فالمعنى：اتقوا سخطه وغضنبه وهـو أعظم مـا يُتقى، وعن ذلـك يشا عقابـه الـدنــــوي والاخــروي، قـال الـلـه تعالى：


 ويُهـاب ويُـــلْ ويـُغظّم في صـدور عبـاده حتى



 على نفسها، وهـي طاهرة عفيفة، عند مجيء جبريل－عليه السلام－إليها قالت له كما ذكر القرآن الكريم：پoا
 ＂فإن قيل：إنما يُستعاذ من الفاجر، فكيف قالت إني أعوذ بالرحمن مثك إن كنت تقيًا؟ قيل：هذا كقول القائل：（إن كنت مؤمنًا فلا تظلمني＂أي： ينبغي أن يكون إيمانك مانعًا من الظلم، وكذلك هاهنا معناه：وينبغي أن يكون تقواك مانغًا لك من الفجوره．［انظر جr／191］ وكها في حديث النفر الذلاثة الذين آواهم المبـيت إلـى الـغـار، وفيـه قـصـه الـرجـل الذي راود امرأة عن نفسهها وظل بها حتى قعد بين رجليها، وعندئذ قالت له：nاتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقهه．فقام عنها وتركها وأعطاها



［الحج：بr］］

## صفات المتقين ：

وقـد وصـف اللـه المتقـين فـي كتابـه بأجمل
الصفات وكريم الأخـلاق، فقال تعالى：（وَستارِعْرَا

解 وُ
四远年 نِ位＂
 الآيات بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم، فجمع بين وصفهم ببذِّل الندى واحتمال الأنى، وهذا هو غاية حسن الخـلـق الــذي وصـى بـه النبي صلـي اللـهـ عليه وسلم، ثم وصفهم بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ولم يصروا عليها، وقد وردت نصوص كثيرة في
 الشاءر＂جرير＂التقوى هي سبيل السعادة كما في قوله：
ولسّت أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد

فتقوى الله خير الزاد ذخرُا وعند اللكه للأنتى مزيد
والتقوى دائــُـا هـي الدانـع إلـى كل خير، الـرادع عـن كِلٍ شـر، وكـان الـنـبـي صـلـي اللـه عليه وسلم يُدكر بها للإقبال على الصان الحالحات، والانـدفـاع إلى فعل الخـيـرات، ويؤكد ذلك ما اخرجه مسلم عن المنذّر بن جرير عن أبيه قال： „كنا عند رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم في صـر النـهـار، قـال：فجـاء قـوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، هتقلدي السيوف، عامتهه من مضر، بـل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عايه وسلم با بهم من الفاقه، فدخل ثم خرج، فأمرِ بـلالا فأذن

 الحشر： ＂
 تمره، حتى قال ولو بشق تمرة، قال：فجاء رجل من الأنصار بصُرٌة كادت كفه تعجز عنهاه بل عجزت، قال：ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسابلم يتهلل كانذه مُذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم：（امن سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء،
 وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن

ينتقص هن أوزارهم شيء＂．［مسلم：1－IV］ والثاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيـات الآمرة بالتقوى، وكانت هي الدافع إلى سن سنة حسنة تهلل

لها وجه رسول الله صلى اللهه عليه وسلم． كمـا أن الـتقوى تحـول بــين الـــبـد وبين الـوقوع فـي الشر، ولـهـذا نجـد الـقرآن الكريم يُذكر بها في المعاملات بين الناس لدفع الظلالم،


قـوة علمـيـة، وقـوة عمليــ، فبـالـقوة العلمية يـبـصر مـنــازل الـطـريـق ومـواضـع السلوك فيقصدها سائرًا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل، فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي فـي ليلـة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشرُّك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضًا أعـلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فـلا يضل عنها، فيكثف لـهـ الـنـور عن الأمريـن: أعـلام الطريق ومعاطبها، وبالقوة الـعملية يسير حقيقة، فـإن السير هـو عمل المسـافر، وكـذلـك السـائر إلـى ربـه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر الطرق الناكبة عنها فقد حصل لـه شطر السعـادة والـفـلاح، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عـاتـقـه ويشـهـر مـسـافـرُّا فـي الـطريـق قاطعًا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استـعد لقطـع الأخـرى واستشــعـر الـقـرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سئمت نفسه من كلال السير ومواصلة الثد والرحيل وعدها قرب التلاقي وٍوبرد العيش عند الوصول، فيُحدث لها ذلك نشاطا وفرحُا وهمة، فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت ووا واصلت المسير وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبّ بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي في المذازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمينه،.. [طريق الهجرتين لابن القيم: س1،1/ فـيـا عبـد الـلـه، سـر فــي طريـقك إلـى اللـه، واستثّمر أوقـات الفضل، واغتنم الرحمة في شـهر الــــرأن، وعلـيك بـالـعلـم والـعـــل تحقق

 [البقرة: 19V]
أسـأل الله تعالى أن يجعلني وإيـاكم من المتقين المقبولين، والحمد لله رب العالمين.

مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين كقوله除


 . 0 وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتواصون بالتقوى، فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبه: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بـا هوا أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحــاف بـالمسـألـة، فـإن الـلـه عـنـ وجـل أثنـي

 و' ولما حضرته الوفاة وعه إلى عمر رضي الله عنهما دعـاه فوصـاه بوصيته، وأول ما قاله له: اتق الله يا عصر. وكتب عمر إلى ابثله عبد اللـه: أمـا بـد، فإني أوصيك بتقوى اللـه عز وجل، فإنـه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شبكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعـمل عـلـي بـن أبـي طــالـب - رضي الله عنه - رجـلا على سرية فقال لـه: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لكّ من لقائه، ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. [انظر جامع العلوم والحكم صرr.r-r. وإني في هذا المقام أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله تُعالى، واغتنام الأوقات الفاضلاتلات لتحصيل هذا المقصود الذي فيه سعادة الدنيا والآخــرة، وعـلى الـعبـد الإقـبـال بـهمـة عالية علىى طـاعـة ربـه ومـولاه، وصـدق الـلجأ إليه، والاستعانة به وحده دون سواه، مع ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لأنه هو الإمـام الذي أوجب الله طاعته، وحذِر من مخالفته، وهذا يستوجب سلوك طريقه واتباع سنته، وعدم الابتداع في الدين الذي بُعث بـه. وهذا يدعو العبد إلى تحصيل العلم الذي به يبصر الطريق، ويكون لعمله القبول، ورحم الله الإمام ابن القيم الذي يقول: پالسائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد، لا لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين:
$\square$
, رضضان

Upload by: altawhedmag.com

الحمد لله مالك الثلك، يؤتي الملك من يشاء، وينزعه
 وهو على كل شيء قدير، أما بعدُ:
 والـغفران، شهر البركة والـرضنوان، شهر الروحانـية

 شهر تظهر فيه مظظاهر الطاعة والـتـديُّن، ومحاسبة النفس، و البحث فيه عن التغيِير من السيئ إلى الحسن، ومِن المفضول إلى الأفضل، شهرّ تسمو فيِه الروح التي تكنِح جماح النفس عن نزواتها، وتحـد من من هفواتها
 شهر المغفرة، وأعدوا العُدُة ليَوْم لا بيع فيه ولا خـلال. نستقبل شهرًا كريمًا مباركاًا، ومصر تعيش حالة يَـنـدِى لـها الجـبـين، وسـط تطلعات القات القلوب والأفهام
 تعيد إلى الناس ما افتقدوه من أمنهـ واستقرارهم
 الأسر تفتقد قوت يوم لم تعد تجده، و الكل يرجو خيرًا يعيد البسهة على الشغاه.. وسط ضنجيج فضائيـات





 تشتت الأزهانِ، وتُحير العقول، بـين مؤيد ومعارضن،

 الـبرلمان هـرة أخـرى، ثمـ حكم آخر وقـف تنفيذ قرار العودة الرئاسي!!
وقضنـايـا أخـرى منظورة أمـام الـقضـاء، وخمسة
 أكاديمي ومتأكدم، وقانوني ومُتفلسف، ومُفسسر ومؤول، يعيش الشعب المصـري أربـعُـا وعشـريـن سـاعـة يفطر الشعب ويتغذى سياسة ثم بتعشي ويتسحر في عمق السياسة، „إنها السيـاسة،"! وكل ما يقع ـيجعل القلب أكثر تالثـا وحسرة، وقد ابتعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، فهل يكون لنا مع بداية شهر رمضان وقفة، ذراجع فيها أنفسنا وما نـن فيه، نتغير لـلأصلح ونْغِّر فيما حولنا، ونصلا ونا ما بينـا وبـين الله حتى يرضـى عنا العزيز القدير، هذا ما نرجوه وليس ذلك على الله بعسبير، وحسبنا اللها


Upload by: altawhedmag.com


Upload by: altawhedmag.com
₹- إبـداء خطأهم فيمـا خالفوا فيه الشرع، ولكن على وجـه الحكمة و!الإخـفــاء، ولـهـذا وجَه النبي صلي الله عليه وسلم المسلم إذا رأىى من الأهير شيئًا أنٍ يمسك بيده وينصحه، وذكر في النصيحة أن تُمْسك بيده، وأن تكلمه فيما بينك وبينه، لا أن تقوم في الناس وتنشر معايبـ؛؛ لان هذا تحدث بـه فتنة عظيمه، والسكوت عن الباطل خطا كبير، ولكن في ذكر الباطلِ الذي يؤدي إلى ما هو أشد منه خطا عظه ألـا أيضًا. 0- احـــرامـه الاحــــرام الــلائـق بــه، وليس احترام ولي الأمـر كاحترام عـامـة الــنــاس، فربما بآتيك فاسقَ من عامة الناس لا تبالي بـه، ولا تلتفت إليه، ولا تكلمه، ولكن ولـي الأمسر على خــلاف ذلـك، ولاسيما إذا كـان أمـام الناس؛ لأنــك إن أظـهـرت أنك غير مُبال بـه، فإن هذا يُنقصُ مُن قدره أمام الــنـاس، ونقصنان
 الـنـاس لـه سلبيات خـطـــرة، لاسيما إذا كثرت البلبلة وكثر الكلام، فإنه يؤدي إلى مفاسد

## 

abo

قـلـــه، فــالـواجـب علـى الـرعيــة -مـع النصيحـة السمع والطاعة لـه في غير معصية اللله، فالسمع و الطاعة لولاة أمور المسلمـين فيهما سعادة الـيا الدنيا، وبهما تنتظم مصالح العباد في معاشهـم وبهما

يستعينون على إظهار دينهم وطاعتهم لربـهم. وبالالفلة بـين الراعي والرعية ينظهر الدين، ويهناً العيشن، ويُطاع الـربِ بـالعمل بنصوص الشريعة في ذلك، فترتفع منزلة العبد عند الله في الآخرة، وتتحقق لـه الرفِعة:㑕 a






الفوزان - حفظه الله -:
إلعصمة ليست لاحـد بید رسول اللـه صلى الـلـه علـيـه وسـامّ، فـالحكام المسـلـمـون بشر يخطثون، ولا شك ان عندهم اخطاء وليسوا ولا معصنومـين، ولكن لا نتخذ من أخطائهم مجالا
 وإن جاروا، وإن ظالموا، حتى وإن عصوا، مـا

 معاص وعندهم جُوْر وظلم، فإن الصبر على
 وحماية لبلادهم، وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة، أعظلُ من المنكر الذي هُم عليه، فقد يحصل بمخالفتهم ما هو أشث من المنكر

 لهمّ! لانك إذا لم تععتقد ذلك فلن تطيعه الطاعة التي أوجبها اللله عز وجل في

 : ه9]، وفي قولهه صلى الله
 عليه وسلم فـي حديث علي علـيادة بن الصعامت: ربايـعنا رسول الله صلى الـــــهـه عليه وسلم على السمع والطاعة في منشيطنا ومكرهنا،

ويسرنا وعسرنا، وأرةٍ علينا). [متفق عليه]. Y ا- ان نطيع أوامرهم إلا في معصيـة الله، فإن أمروا بالمعصية حتى لو صنرت وجيت مخالفتهم وعدم طاعتههم.

 اللـه عليه وسلّم من الـديـن، وإثـارة الناس عليهـم
 أمرائكم، ولكن ذكر إمساوئ وإخفاء الما إلحاسن يُوجبُ إثارة الناس، وإذا ذُكرت مساوئ شخص عند الناس دون ذكر محاسنه فسوف تمتلئ قلوبهه بـغضا لـه.

الـبـلد واسـتـقـراره، وثـالـثـة متلـونـه وصاحبة هوى، لا تجعلوا منها منابر للتجاذب والتباعد واستتعراض العضلات على الفريق الآخر، تـجردوا من الانتماءات لتيارات أو أفكار، فأنتم المستقلون

 مؤمن إلا ولا ذمة، فأنتم أمام العيون هامـامة، وفي القلوب والالسماع شامه، اجعلوها الاوها تكثر وتزدهرن، لا تنحني وتندثر، اعلوا بها منكم ولا تمزقوها وها، اكتـبـوا أحـكـام بـرويـه وتــؤدة وتـجـرد، فنـن لا لا ننتظر منكم غير ذلك، لا تعطوا الفرصة لآصحاب القلوب المـريـضـة ليشوه الشوهوكم، أصــــــدروا الأحــــــــام بمسوداتها، واتفقوا على التفسير والتحليل بما لا يعطي الفرصة لمن خالفكم بـغرض أو هوى، أن يشؤه أحكامكم، فمصر تستحق منكم الكثيـير، وشعبها المصب لكم ينتظر منكم الـتـفـسـير، مجتمعين لا مـشـتـتـــين ولا على الــــــــوات مبعثـرين، وفقكم الله إلى العدمل بالأحكام التي توافق
شرع الله عز وجل. وخـــتـاهُــا إن رمـضـان سـوف يأتي وبـعد أيـام سـوف يرحل، وخاب وخسر من أدرك رمضان ولم يُغفر لـه، خاب وخسر من أدرك شهر التغير
 رب غغفور منان. اللهم وفق وللاة أمرنا إلى ما تحب ووترضنى،
 إصــلاح الــــلاد والـعـبـاد، واحـفـظ بــالادنـا وبـلاد المسلمين، وأهلك أعداعنا أعداء الدين، وفك ون ورب المكروبـين، وتقبل اللهم صنيامنا وصـلاتنا وقيامنا وركوعنا.
وأخيرًا نتوجه بخالص التهاني إلى الشعب المصبري العظيم وإلـى العالم الإســلامـي حكامًا ومـحـكـومــين، وآخـر دعـوانـا أن الحـمـد لـلـه رب العالمين.
 الكفِر ودون الشرك، ولا نقول: إذه يُنـكَتُ على

 إليهم سزاله.

ونـحن نستقبل شـهر المحبـة والـكـرم، وهع ما نـراه صباح مساء في الصحف و الفضائيـات والمو اقع والفيسبوك، فإنِّا ومن بـاب المناصـا في شهر مراجعة النفس نقول: يـا قضناة مصر بـا أصـحـاب الـرايـة الـبـيـضناء، يـا مـا مـن سطرتم
 قلـوبا المصرئا حُفرت فين، وشهن بها العالم أجـهـع، شـهـه لكم

 الـسـريـرة، أمسرتم الأحـكام لا تريدنا بها إلا رضـا الخالق سنبحـانـه بـحسب ما تــوافــر امـامـــــم من مستندات وأدلة وؤىى منكم ويصيرة نافذة تــــــــث ععـن الحـقى،

 وترفع هامات دالسها الــطـــــــون منصفـة لأصـحـاب الحـقوقو، كاشفة أصحاب الزيف والالاباطيل، لا تتنازلوا عن تلكم الأوصـاف، ولا تعطوا الفرصعل لمن يريد اقتناصنا
 تلويث ناصع بياض صفحتکم، اتقوا الله فيما

 كتابه،钟
 وتحديتم بأحكامكم الطغاة والحكام، لا تخششون في الله لومة لائم، لا تجعلوا الفضا الائيات المُرِّضة المْرضدة، والأخـرى الناقهـة والحــاقـدة على هذا
9 n-
رمضاز

Upload by: altawhedmag.com

الحمد لله وحدهو الصلاةوالسلام
على من لا نبي بعده:



 "الأرْضِ هِنْ بِّدِ [يونس: r| يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم، بعد ما جاءتهم البينات على أيدي الرسل، وتبين الحق، فلم ينقادوا لـها ولم يؤمنوا، فأحل بهـ عقّابه الذي لا يُريُ عن كل مجرم متجرئ على محارم الله،، وهذه سُنته في جميع الأمم. [تيسير
 (وَلقَّْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ منْ قَبْلكُمْ بَا ظلْمُوا، الخطاب لأمة الدعوة المحمدية، وُجُهُ أوُّا وبالذات إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل وطنه مكة؛ إذ أُنزلت السورة، فهو التفات يفيد مزيَ التنبيه، وتوجيهَ أذهان المخانِينِين لموضعه، والقرون: الأمم وهو جمع قرن بـالفتح، ومعناهٍ القوم المقترنون في زمن واحد، وقد ذُكِرَ إهـلاك القرون في آيات عديدة من السور المكية، وبدأ هذه بتأكيد القسم المدلول عليه بـاللام "وَلْقَدْ،"، وصرُح بأن سبب هلاكهم وقوع الظلم دنههم، كما قال في سورة


 لوقوع غيره مما هو سببّ لـه، والمراد

 كَكِكَ


برسلهم، ويصدّقّقهم فيما دعوهم إليه، من توحيد الله، وإخلاص العبادة له؛ لانههم مَرْنِوا على الكفر واطمانْوا بها وصارت لذاتُهم ومصالحهم القومئّة من الجاه والرياسة والسياسة مقترنة بأعمالهم الإجرامية، من ظلم وفسق وفجور．［تفسير
المخّا (
（كَذَلَكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، أي مثل هذا الجُزاء نجَزي جنس آلمجرمين، أي الذين صار الإجرام وصفا لازمُا لهم، يقول تعالى ذكره：كها أهلكنا هذه القرون من قبلكم، أيها المشركون، بظلمهم أنفسَهم، وتكذيبهِ رسلهم، وردُهم نصيختَهم، كذلك أفعل بكم، فأهلككم كها أهلكتهم بتكذيبكم رسولكم محمدًا صثي الله عليه وسلم، وِظلمكَ أنفسكم بشِرْكِكم بربكم، إن أنتم لم تُنيبوا وتتوبوا إلِى الله من شرككي، فإن من ثواب الكافر بي على كفره عندي، أن أهلكانه بسَخْطي في الدنيا، وأوردَه النار في الآخرة ［جامع البيان（4）（ar／4）］． ＂ واحذروا رأَن بُصِينَ ＂ ［هود：19］، فإن الله تعالى لا يحابي ولا يجامل، وإنما هـي السِنْ الكِونِيَة تمضي مع أسبابها، ، ولُنْ YץT］، ولهذا لما ذكر الله تعالى في سورة القمر كيف أهلا الكجرمين، توجه بالخطابر
准 كانت مصارع المجرمين، فصا يمنعكم أنتم من مثل ذلك المصير، وا
 إلْ إذن من جرائر الكفر والتكذيب؟ لا هذه ولا
！

أحدهما：هو مقتضى سنته في نظام الاجتماع البشري، وهي أن الظلم سبب لفساد العمران وضعف الأمم، ولاستـيلاء
 إن كان إفساد الظلملها عارضا، لميُجهز على استعدادها للحياة واستعادتها للاستقالال، أو دائمّا إن كانت غير صالحة للحياة حتى تنقرض أو تِدغْ في الغالية، كمِا في سِورة

品化钓（10）
 －11： 11 ： 10］، وهذا النوع أثرُ طبيعي للظلم بحسب سنن الله في البشر، وهو قسمان：ظلم الأفراد لانتفهم بالفّسوق والإسراف في الشهوات المضعفة للأبدان المفسدة للأخلاق، وظلم الحكام الذي يفسِّ بأس الأمل في جملتها، وهذه السُّنُّةٍ دائمدَّ في الأمم، ولّها حدود ومواقيت تختلف باختلاف أحوالها وأحوال أعدائها، هي آجالهِا المحددة لها، كما قال تعالِي：
 ثانيها：عذاب الاستئصنالٍ لـأقوام التي بعث الله تعالى فيها رسلا لهدايتها بالإيمان والعمل الصالح، وأعظم أركانه العدل، فعاندوا الرسل، فأنذرهم عاقبة الجحود والعناد بعد مجيء الآيات، وهرو

 بَه ووَمَاَ كَانُوا لِيُوْمِنْواه أي：وما كان من شأنهم ولا مقتضى استعدادهم أن يؤمنوا

الشرك والفسق، لا لمجرد التمتع بلذُةٍ الملك، كما قالِ في أول آيات الإذنِ لهم بالقتال: |n الّْرِينِ إِن重
 فأعلمههم سبحانه بأنَ أَمْرَ بقاء خـافتهم منوط بأعمالهم، وأذه تعالى يكون ناظرًا إلى هذه الأعمال، لا يغفل عنهم فيها، حتى لا يغترِوا بما سينالونه ويظنوا أنه باق
 الله عليه وسلم، وأنهم يتفلتون من سنته في الظالمين، وقد بيَّنها لهم [تفسير المنار:

 الذين عَمُوا وُصَمُوا، سألوا الله الإمهال والتأجيل فلم يُجابوا؛ لأن الله تعالى
 الْ


 وضْرَّنَا فهذه هي حكمة الاستخـلاف. وفي القرآن الكريم الكثير والكثير من الآيات الدالة على أن الله تـبارك وتعالى
 في هذه الحياة، ليظهر أيُهُ أحسن عمـلا فيجزيـه بـالحسنى في الدنيا والآخرة:







تلك، فلستم خيرًا من أولئكم، وليست لكم براءة في الصحائف المنزله، وليس هنالك إلا لقاء المصير الذي لقيه الكفار من قبلكم في الصورة التي يقدرها الله لكم. [الظلال: [70V/V
 بَعْدهْمْ الخطاب معطوف على الذي قبله،
 وسلم، أي ثمُ جعلناكم خـلائف في الأرض من بعد أولئك الأقوام كلهم، بمـا آتيناكم في هذا الدًّين من أسباب الـلك والحكم، وقدرنـاه لكم باتباعه، إذ كان الرسول الذا خاتم النبيـين، فلا يوجد بعد أمُتـه أمُّة أخري
 وحُكمُ في الأرض، كملك النصارى واليهود والمجوس، والوثنيـين من قبلهم، كالفراعنة والهنود، فالله يبشر قومَ محمٍ وأمُمَّة محمدٍ بأنها ستخلفهم في الأرض إذا آمنت بـها واتبعت النور الذي أذزل معه، كما صرِح
 ف

四
 استخلاف خاص، والأول استخلاف عام، فمن فُهِمَ المرِاد من الاستخـلاف العام وقام بـه

وحققه، حقق الله له الاستخلاف الخاص. وقد صرح ربنا سبحانه هنا بِذْكر علةٌ الاستخلاف العام بقوله: "الِنْنْرُ كِيْف تُعْمَلونَ"، أي لذرى ونشاهد أينِ عمل تعملون تِي خـافتكم، فنجازيكم بـه بـقتضى سُنتِنـا فيمن قبلكم، فإن هذه الــلافة إنما جعلها لكم لإقامة الحق والعدل في الأرض، وتطهيرها من رجس
 الأَرْضِ منْ بَعْدهْ لنَنْظُرَ كَنِفْ تَعْمَلُونَ"
 تعمل [جامع البيان: ال11 /9؟]. والقد عمٍل رضي الله عنه، وملأٌ الدنيا قسطا وعدلا، وفتح الفتوح، وجاءراءته كنوز كسرى وقيصر، ورفع اللـه ذكره، ومـلأ الدنيا عبيرُ سيرتـه. وهكذا يكون ,كلِ خليفة يُـُركُ أنه مُسِتخلف في مُلك أُدِيل من مالكِيه الأُوإِّلُ،
 فيه، وأنه هو بَّوْرهِ زائل عن هذا الملك،
 يكون منـ، مُبْتلى بهذا الملك، مُحَاسَبًا على ما يكسب، بعد بقاء فيه قليل. وهذا التصور فوق أنه يُريهُ الحقيقة فلاٍ تخدعه عنها الخدع، يظل يثير فيه يقظة وحساسيةً وتقوى، هي صنمام الأمن لـه، وصمام الأمن للمجتمع الذي يعيش فيه. إن شعور الإنسان بأنهَ مُبتلى ومُمْتَحنُ بأيامه التي يقضيها على الأرض، وبكل شيء يملكه، وبكل متاع يُتاح لـه، يمنحه مناعة ضد الإغترار والانخداع والغفلة، ويعطيهه وقايةً من الاستغراق في متاع الحياة الدنيا، ومن التكالب علي المتاع الذي هو مسئول عنه ومُمْتَتْنُ فيه. وإن شعوره بالرقابة التي تحيط بـه، روالتي ِِصوِرهِا قول قول الله سبحانه: "الِنَنْظرَ كِّيْفِ تَعْمَلُونَ، ليجعله شديَّ التوقي، شديد الحذر، شديدٍ الرغبة في الإحسان، وغي النجاة أيضًا من هنا

 نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين حكامًا ومحكومـين، وأن يوهق الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
 فمن فقّه هذا فأحسن فيما بينه وبين الله، وأحسن فيما بينه وبين عباد اللله، كان من المحسنين الذين يحبهم الله، فيحيهم في الدنيا حياة طيبة، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، كها قال سيحانها n


ولقد كان السلف الصالح أفقه لـهذه
 وَ وَ عمران: 18^] عن قتادة قال: ذُكِرَ لنا أن عدر بِن الخطاب رضٍي الله عنه قال: صدق رُنِّا، ما جعلنا خلفاء إلا لينظر كيف أعمالنا، فأرُوا الله من أعمالكم خيرًا باللـيل والنهار، والسِّرٍ والعلانية. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عوف بن مالك رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي اللِّه عنه: رأيتُ فيما يرى النائم كأن النا سيبًا دُلي من السهاء، فانتشِّط رسِول الله
 بكر، ثم ذرع الناس حول المنبر، ففضل عمر رضيَ الله عنه بثلاث الذر أذرع إلى المنبر. فقال عمر: دعنا من رؤياك، لا أربّب لنا فيها! فلما اسْتُخْلِ عِّ عمر قال: يـا عوف، رؤيـاك! قال: وهل لك في رؤياي من حاجة؟ أوَ لم تنتهرني! قال: ويحك! إني كرهت أن تنَعَى لخليفة رِسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها! فقصر عليه الرؤيا، حتى إذا بلغ: "ذُرع الناس إلى المنبر ففضل عمر بثلاث أذرع،، قال: أمّا إحداهن، فإنـا كائن خليفة. وأما الثانية، فإنه لا يخاف في الله لومة لائم. وأما الثالثة، فإنه شهيلد. قال:


زيـادات نشير إليها عند شرحها فيما يلي إن شاء اللهتعالى.
من فوائلدالصيام:
قال ابن القيم رحمه الله: المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المنالوفات، وتعديل قوتها الشهوانية، لتستعد لطلب ما فيها غاية سعادتها ونعيمها،وقبولما تزكو بـهمما فيهحياتها الأندِية، ويكسر الجوع والظما من حدتها وثورتها، ويذّكرها بحال الأكباد الجائعةمن المساكين، ويُضيِّق مجاري الثنيطان بتضيايق مجرى الطعاموالشراب، فهو لجام المتقين، وجُنْة المحاربـين، ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمينمن بـين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئًا، وإنما يترك شـهوته وطعامـانـه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارُا ملمبة الله ومرضاتاته، وهو سر بـين العبد وربـه لا يطلع عليه سـواه، والصوم على القلب والجـوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو منِ أكبر العون


 وسلم: (الصومجُنة). انتههى ملخصًا من (پزاد المعاده،
.[(YQ ،「M/r)
معنى تئمصيص الصيامللّهمز بين جهيع العبادات: قال ابن حجر في "الفتح": وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: :"إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي بهه،)، مح أن الأعمال كلها له سبحانها الـوهو الذي يجزيانيا بـها، [اختلفوا] على أقوال:
احدها: أن الصيام لا يقع فيه الرياء كها يقع
في غيره، حكاه المازري، ونقله عياض عن أبي عبيد، ولفظ أبي عبيد في غريبه: قد علمنا أن أعمال البر - كلها لله وهو الذي يجزي بها، فنرى - والله أعلم ألم ألم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم

بفعله، وإنما هو شيء في القلب.

الحمد للـ، والصـلاة والسلام على رسول اللـه، وعلى الله وصحبها ومن والاه، وبعدُ: أخـي قـارئ التوحيد: من حقّ فضـيـلة الوالد
 أن نُستعيد ما كتبه فضيالته في أول مقال لـه في بـابـ السنة بعد وفاة الشيخ صفوت نور الدين، رحصه الله، وكان ذللك عام وكـان الحديث حول فرحة الصائم إذا أفطر،
 شهر رجب الماضي، ونحن ندعو الله أن يكون من

المقبولين، ومن العتّقاء من النار، أهين.
واليوم نعيد نشر الحلقة الأولى من باب السيذة حول فضل الصـيامز أخرج البخاريومسلمفي صحيحيهما عن أبي هريرة رضني الله عنه قال: قال رسول الله صلى
 إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي بها، والصيام جُنْ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابّه أحد أو قاتلـهِ فُلـيقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لَّخُلوفِ فم الصَائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومهd.،. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في خصسة مواضع من صحيحه بألفاظمتقاربة عن أبي هريرة رضي الله عنه: هذا الموضع عن أبي صالح عنه، وموضع قبله في الصحيح عن الأعرج عنه، والموضح الذي بعد هذا عِن ابن المسيب عنه، والذي بـعده عن أبي صالح أيضاً عنه، والموضع الأخير عن محمد بن زيـياد عنه

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحا عن سعيد
بن المسيب عن أبي هريرة، وعن الأعرج عنه، وعن أبي صالح عنه، وفي كل موضع من هذه المواضع في البخاري ومسلل الاللفاظ متقاربة، وفي بعضنها
 قلت: هكذا قال، هع أن التاسع كما رأيت عليه اعتراض، والأولى من التاسع الجواب الثالث، والله أعلم.

قال ابن عبد البر في الاستذكار:
الصيامفي الشريعة: الإمساك عن الأكللو الشرب والجــمـاع، هــا فرضا فـه عند جميع الأئـمـة وسنتـه اجتناب قول الزور و اللغو و الرفث. وأصله في اللغة الإمساك مطلقًا، وكل من أمسك عن شبيء فهو صـائم منه، ألاترى قول اللـه تعالى إلِّى
 وقـال: والصوم في لسان العرب: الصبر. قال ابن الأنباري: "إنما سمي الصوم صيرُّا؛ لأنه حبس النفس عن المطاعم والمشاربووالمناكح والشهواته. وقد يسمى الصـائم سائحًا، ومنا قوله تعالـى »السائحون" يـعني: الصـائمـين المصلـين، ومنه قولهي تعاللى: (عابداتسائحات،.وللصوموجوهني لسان العرب.

## الثصيام جُنة من الثنار

وقولـه: "جنَّه، فِهي الوقاية والستر عن النـار وحسبك بـها فضنا للصـائم، وروي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الصنيام جُنَّة يستجن بِّها العبد من النـار. وقوله: „(فـلا يرفثه، الرفث هنا الكلام القبيح والشتم والخـنـا والغيبـة والـــفــاء، وأن تُغضب صـاحبك بـما يسوؤه، والمراء ونـحو ذلك كله، ومعنى
 كقول القائل:
ألا لا
فنج جهل فوق جهل الجاهلينا
أقول: وفي الرواية التي معنا: "ولا يصخب". قال ابن حجر: كذا للاككثر بـالصـاد المهرلة، الساكنة
 وهو بمعناه، والصخب الخصام والصيـاح، وقد تقدم أن المراد النهي عن ذلك تأكيده حال الصوم، وإلا فغير الصائم منهي عنه.ا هــ هل يقول الصائم: إني صصائمئ
قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله: (فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليتلل إنـي صـائم، ففيه قولان: أحدهما: أن يقول للذي يريد مشاتمته ومقاتلته إني

وثانیهيا: أن المراد بقوله: "وانـا أجزي بهه، أني
أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضنيف حسناته، وأمـا
غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. وثالثها: أن معنى قوله: (الصوم لي، أنه أحب العبادات إليً، والْقدمِ عندي.



 التُعْظَيُ













> العبـادات.








 النُّاره،



 قَال ابن حِجِر: فهَها ما وُوقفت عليهِ من الأجوبة، وقد بلغني أن بعض العلماء بلغنها إلى أكثر من هذال، وأقـرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الصـي الأول والثاني، ويقرب منهما الثامن والتاسع . انتهى من




الباري:
شأن الصورم عند النه عظيهم
أخـي المسـلـ: وهــــذا تـرى فـي هــذا الحديث بروايـاته المختلفة فضل الصـوم كعبادة من العــادات


نفلا، فشأنه عند الله عزوجل عظيم. كما اشتمل الحديث على مجموعة من الآداب الشرعية التي ينبغي للمسلم مراعاتها والتأدب بـها حتى يسمو إلى الخلق الإسلامي الرفيع، ثم يـيـين رسولنا الكريم صلوات اللههوسلامه عليـهي مـا للصـائـم من منزلة؛ حتى خلوف فمـه، والتنويهـ بفرحه عند
 يصدق على فطر آخر الشهر، كما يشير إلى فرحه
 الذي صنامه إيمانًا واحتسابًا لـلأجر عند الله تبـارك

وتعاللى.
نسأل الله عـز وجـل أن يجعلنا ممن تُتقبل
صعلاتهث وصيامهم وسائر أعمالههم، كما نسأله أن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يجنِبنا الزللويقينا الفتّ ما ظهر منها وما بطن. إنه ولي ذلك والقادر

## تحقيببوترغيببا

 يصصير ثوابه إلى كاتبه - رحمه اللهـ- وهو في قبره

والـجواب: لا شك في وصنول الثواب إليهـه وهو



 شـاكر r/ Tor]

اللعبد أجرهن وهو في قبره بـعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نغـلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولـدا يستغغر لـه

[صحیح الجامع الصغير وزيـيادته / /7V\&]. OY/Y والحمد لله رب العالمين.

صـائم، وصومي يمنعني من مجاوبتك لأني أصون صومي عن الخنا والزور. وروى أبـو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يدع قول الزور و العمل بـه فليس لله حاجه في أن يـدع طعامه وشرابه". [أخرجه، البخاري، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن خزيمة، والیيهقي].
والمعنى الثانـي: أن الصـائم يقول في نفسـه: إنـي صائم يا نفسي، فلا سيـل إلـي الـى شفاء غيظك بـالششاتمـة، ولا يعلن بِقولم: إني صـائم؛ كي لا يكون رياءً. خلوف فهم الصانمر أطيب مز ريح المسك
وقولمه: (الـخلوف فم الصائم،) يـعني ما يـعتريهاه في
آخر النهار من التغير، وأكثر ذلك في شدة الحر [أيا الرائحـة التي تنبعث من الفم، وقد لا يطيقها بعض الناس].
وقـولـه: أطيب عند الله من ريـح المسك يريـ
أزكى عند اللـه، وأقرب إليـه من ريـح المسك عندكم؛ يحضنهم عليه، ويرغنهم فيه، وهذا في فضل الصـيـام وثواب الصائم. [انتهى كلام ابن عبد البر بتصرف:






ه





 قُلْتُ -أَي ابِن حجر-: وِلا مَانِعَ مِنَ الْدَمْلِ عَلَى








الحمد للههوحده، والصـلاةو السلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن قيام الليل شـعار الصـالـصـين، ودأب المتقين، ومن صفات عباد الرحمن المخلصين، قـال جل شأنه: "

 قال الحافظط ابن كثير: كابدوا قيام الليل فلا يـنـامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فـندوا الـيا إلى السحر حتى كان الاستغفغار بسحر، وفي سورة السحدة الانيص الله سبحـانه عباده المتقين وجنده العاملـين بقوله: .


قرَ وحث النبي صلى اللـه عليه وسلم على قيام الليل، فقال: "عليكم بقيـام الليل فإنه دأب الصـالحين قبلكم، وقربـة لكم إلى ريكم، ومكفرة اللسيئات، ومنهاة عن الإثمه،. [الحاكم في المستدرك وحسنه

الالالباني].

 اععدها اللهه لمن ألان الكالام، واططعم الطعام، وتابع


احصد في المسند وصحصه الالباني] وقيام الليل مطردة الشيطان؛ حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يـعقد على قافية الإنسان ثلاث عُقد عند نومه، فإذا استيقظ

 ويستششر بـهم.. وذكر منهم: والـذي لـه امراة حسنة، وفراش لـين حسن، فيقوم من الليل فيقول

سيحانه: يذر شنهوته ويذكرني ولو شاء رين رقده. وصـلاة التراويح هي قيام ليل رمضانان، وسُميت بذلك لطولها وكثرة عدد ركعاتهاء وكان المان المسلمون يستريـحون بعد كل أربـع ركعات، ثم يتابـعون


```
/21/acl|
```

الصـلاة، وفيها قال صـلمى اللـه عليه وسـلي: امن
قام رمضنان إيماناًا و احتسابًا، غُفر لهـ ما تقدم هن
ذنــهـه. [متفق عليهـ]
والنبي صـلى الله عليه وسلم خرج لأصحابـه أول
لبلة من زمضان وصلى في المسجد، وصلى رجال

## Upload by: altawhedmag.com

عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليـه وسلم: اصـلاة الليل مثنـى مثنى، فإذا خشبي أحدكم الصبيح صلىى
 r- ترتيل القراءة مع تدبرهاه وإن تل عدي الر الركعات أولى من كثرتها مع عدم الترتيل، وإلى ذلك الرأي

ذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الـي الله عنهـا §- الاسستراحة بـين كل أربع ركعات ؛ لأنه مما تواتر عن السلف أنهم كانوا يطيلون القيام يسلمون من كل ركعتين.
والوتر سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث: (يـا أهل القرآن أوترووا، فإن الله وتر يحب الوتر،. [أبو داود وصحصه الالبـباني]. وأكثر أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضّة، ووقته من بعد صـلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر، بحيث تكون أخر صـلاته بـالليل وترّا، فعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إاجعلوا آخر
 والأولى لمن تيقن القيام آخر الليل تأخير الوتر، ومن غلب على ظذه أنه لن يقوم فليوتر قبل النوم. فعن جابر بن عبد الله قال: قال صلى اللـي الله عليهُوسلم: آمن خاف ألا يقوم من آخر الليل ذليوتر أولهـ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر أخر الليل، فإن صـلاة أخر الليل مشهودة، وذلك أفضله، رو اه مسلم. ولما سأل مسروق عائشة رضي الله عنها عن وتر النبي صلىى الله عليه وسلم فقّالت: من كل الليل
 السحر. [رواه مسلم]. وعنطلق بن علي عن النبي صلى اللـه عليهوسلم أنهـ قال: nلا وتران في ليلة، [أحمد وصحصه الألباني]. وأقل ركعات الوتر ركعة واحدة وأكهله إحدى عثـرة الحـي أو ثُلاث عشرة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح و الكافرون والإخلاص كما في حديث أبي بن كعب، وإذا سلم قال: سبحان الملـ القدوس ثثلاث مرات [أبو داود وصححصه الالكباني]. وكان يقنت في الوتر، وعلم الحسن بن علي أن يقول في الوتر: اللثهم عافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، واهدني فيمن هديت، وقني شبر ما قضضيت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضني ولاليُقضنى عليك، إنه لايذل منو اليت،و ولايعز من عاديت، سبحانتكرينا

تباركت وتعاليت [ابن ماجهُوصحصه الآلباني]. فنسأل الله أن يتقبل منا الصـيام والقـيام والسجود والركوع والدعاء، وأن يبلغنا رمضان القادم. إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله هن وراء القصن.

بصـلاته، فأصبح الناس يتحدثون، فاجتمع أكثرهم في الليلة الثانيـة، ثم في الليلة الثالئة اجتمع أكثر من الثانـية، فلما كانت الليّلة الرابعالـة عجز المسجد عن أهلـه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابها في صـلاة الفجر، وقال لهم: "لم يخف عليُ مكانكم، ولكني خشيت أن تُفرض عليكم فتعجزوا عنهاهِ ومـات رسول الله صلى اللـه عليه وسلم والأمر على ذلك، حتى جاء عهر عمر بن الخطاب رضني الله عنه، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاتله الرهط، فقال عمر: لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، وقال عمر: نـعم البدعة
هذاه، والتي ينـامون عنها أفضل من التي يقومون. ومراد عمر رضني الله عنه البدعة بمعنـاهـا اللغوي لا بمـعناهـا الشرعي، كما قال شـيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكر الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة أن صـلاة التراويح في جماءة أفضل؛ لفعل عمر رضني الـلـه عنـه، ولأنـهـا مـن شعائر الإسلام الظاهرة فأشبهت العيد. عدد ركهاتها:
أمرها فيه سعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عددا معينا لأصحاباه، بل كان صـلـ الـلـ الله عليه وسلم لا يزيد عن ثـلاث عشرة ركعة مع طول القراءة، فلما جمعهم عمر رضني الله عنه كانوا بصلون عشرين ركعة ويوترون بثـلاث، ويخففون

القراءة بقدر زيـادة عدد الركعات. قـال شينخ الإســلام: والأفضـل يختلف بـاختلاف أحـوال المصلـين، فإن كـان فيهم احتمال لطول القيام بعشبر ركعات وثلاثلاث بعدها كفعله صـلى اللها عليه وسلم فهو الأفضل، وإن كانوا لا بـحتملونها فالقــام بعششرين أفضل، ثم قال رحمه الله: ومن ظن أن قيام رمضنـان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد منه ولا ينقص فقد أخطا.
وهز آدابِ تلـك الميلاةٌ
1- عقد النـيـ، وإخـلاصهـا لله رب الحالمـين يقول
讶 [البينة: 0] حكِ خفيفتين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليهُوسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح بركعتـين خفيفتـين. رواه مسللم. بَ- صـلاة التراوريح تكون مثنى مشنى روى عبد الله بن عمر أن رجـا سأل النبي صلى الله عليه وسلم


Upload by: altawhedmag.com

أن تضرب من كل عمل صالح بسهم، واجتّهُ في إيصال الخير إلى الغير ：＂＂据筑 عدتك وأر اله خيرا من قلبك، وصف نيتك وإرادتك، وقل » إياكّ أريد بما تريده، قال الفضيل بن عياض：»إنمبا يريد الله عز وجل منك نيبتك وإرادتك فلا تُقعد بك همتك فـك فتكون
远
أبها الداعية الرمضاني：هلثِ مع أهل
المسجب إلى مدارسة يومية لكتاب الهِ بعد الفجر ！وأقبل على برس تربو يو عام بعد صلاة العصر، وشارك في إقامة التر اويح بصوت وأداء صرضي، ونبّه إلى أحكام رمضأن في ألصيام والقيام وذكر بفضائل ليلة القّار واغتّام سائر العشر، وأكثر من توزيع المطويُّات والنشُرات التي تذكر الخلق بأصول دينهم وتنتُههم إلىى ما，لا يتفطنون له من المخالفات والآثام؛ وظف طاقات الثباب من حولك، فقد أهل علينا الهلال في وفت العطلة（الصيفةِ، و هو توقيت ملانم للاجتهاد في العبادة و الدعوة معًا ثم إن للمر أة الداعية نصيبّا أي نصيب！
فههي تُعل بالڭير وتسعى بالنصيحة بين بنات جنسها، وهي أنجح في هنا العمل من دعوة الرجال دها، فلعىى المر أة الداعية أن تجتّه في طاعة ربها ونفع صديقاتها وقّريباتها بإيصال الكتيب النافع، وإهداء الشريط المسجل والقرص الإلكتروني، وبجمع الصدقات وإيصالها إلى الأخوات المحتاجات، وهكاًا تتتوع سبل الدعوة في رمضان، فإذا شارف الشهر على الاتتهاء فـعوة متأكدة لصلاة العيد والتذكير بصدقة الفطر و التتبيه على ما تمس الحاجة إلى بيانه من آداب العيد، وما ينبغي أن يكون عليه إلمسلم من العهة بعدٍ رمضان． ربِّظنا اللَ رمضان وسلْمنا الله لرمضان،
 عديدة، وأزمنة مديدة بفضله ومنّه، إنه أكرم الأكرمين، وأرحم الر احمين． والحمد لها رب العالمين．

في زمان الإقبال على الله آكد ولم ير الإنسان مُعُناّا على الشُبطان كما رُني في رمضان！ وما تكي القرّرآن اللذى هو مادة حباة القلوب كما تكّي في رمضان！ وما اعتّى أحد بالقّيام خلال العام عنايته به في ثليالي رمضان！ وما كان المسلم في زمان أجود منه في رمضان！


أقلا يهتَبل الداعية الموفِق هذا الخِير الدافق في شهر التُوبة والإنابة والرحمة！ إنها فرصةٌ ينبغي للاعية الحصيف أن بحسن التخطيط لها، وهي أيام عمل وتدريب للاعية الناشئ لا بد وأن يغتنمها！ وممارسة الدعوة في رمضان لم يكن لينمطع عن أسلاففا الصالحين، و إنما كان بعضهم ينقطع عن دروس العلم، لا الدعوة والوع و والتّكير！وإحياء معاني التُّقوى في القلوب، وغرس الاهتمام بفقة التّيير وإصلاح النفوس． فليس رمضان إلا محطة تزود بالصالحات ومجاهلاة للثفس على صالح العادأت، واجتّهاد في اكتساب الفضائل والحسنات． ولا يخلو لسان الداعية في رمضان من تذكّيرِ بواجب السعي للاتمكين و إقامة علم الجهاد، وأسلافنا الصطالحون ما تركوا الدا الدوهة إلى دينهم بالحجة و البيان، ولا تركوا إز الة كل عائق يمنعهم عن ذلك بالسيف والسنان، وإلا فهل كانت وقّعة بدر الكبرى ويوم الفرقان ！！لا في رمضان！ وهل اكتحلت عينا النبي بالفتّح إلا في رمضان！ وهل اندحر الصليبيون أو المتّار المنول ！！لا في رمضان！ أُفبع ذلك كله يسوغ أن يسأل داعيةٌ أو طالب علم هل للاعوة مكان في رمضان؟！ نعم！عليك أيها اللاعيةً الصائم أن تصسن إعاداد خطتك الدعوية الرمضانية مع أهل مسجدك وحيّك، ومع أهل ون صنعتك ومهنتّك، ومع أهل بيبّك وأولادك وقزرابتك، ، ومع أصحابك وأقر انك وإخوتك، واعزم على

##  <br> (23) <br> cyles

إلا مع بيان وضعه،، ولكن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - لم يبـين وضعه، وكل ما أورده حولـه قال: (اآجال البهائم كلها وخشاش الأرض في التسبيح فإذا انقضى تسبيحها قيض الله أرواحها، وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء" في العظمة

عن أنس". اهـ.
قلت: والحديث أخرجهه أبو الشيخ في "العظمة"، (
 الدمشقي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن الحسن عن أنس بن مالك بـه قال العقيلي: الوليد بن موسى الدمشقي أحاديثه بواطيل لا أصول لها ليس ممن يقيم الحديث. اهـ
 وقال: „هذا خديث موضوع والمتهم به الوليد".

اهـ
§- أما الحديث الأول من حديث أنس قال: قال رسول الله صلىى الله عليه وسلم: „آتي باب الجنة يوم القيـامة فاستفتح..، الحديث أخرجه مسلم (ح^19^). من هنا رأيت من الواجب علينا لتحقيق ثمرة علم الحديث فصل الصحيح عن الضنيف، وعليه فقول الإمام السيوطي في مقدمة المخطوطة: "وسميته درر البحار في الأحاديث القصار"، وجب أن يقسم إلى قسمـين: - ألقسب الآول: پدرر البحار من صحيح الأحاديث

القصـار"،

- القسم الثاني: (ددر البحار من ضعيف الأحاديث

القصار"،
والحمد لله وصمل القسم الأول كما بيُنا آنفًا إلى
 الأول في المخطوطة يقع في هذا القسم تحت رقم

 هذا القسم مبني على قاعدة حديثية في أعلى

لقد بيُنا في العدد السابق عدد شعبان أن أخي الشيخ أبا يحيى زكريا حسيني رحمه الله، تركنا ونصن نسير مع أنفاس رسول الله صلي الله عليه وسلم حتى قطعنا مسافة (Y^०) حديثًا صحيًا ثابتا ختا ختمتها بحديثـين حديث „نسمة المؤمن"، وحديث „الشهداء سبعة،. وانتهى هذا القسم: (درر البحار من صحيح الأحاديث إلقصار" بالنهايـه الكريمة لأبي
 الحديثين.
وكان منهجنا الذي اتبعناه في هذا القسم مَنْنـا على مراتب الصحيّح والتي بيُنها الإمام النووي في "التقريب" وشرحها السيوطي في "التدريب" (I Y / ( عليه البخاري ومسلم، ثم ما انـفرد بـه البذاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شار شرطهما، ثم ما كان عان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح عند غيرهما". اهـ. Muñall 1- لقد وفقنا الله في زيارتنا لمكتبة الحرم النبوي

الشريف فحصلنا على مخطوطة مبينا عليها:
1- مكتبة الحرم النبوي الشريف (الحديث)، ب- اسم المخطوطة: „درر البحار في الأحاديث القصار"،
ج- المؤلف: الإمام السيوطي.
د- عدد الأوراق: • 9 ورقة.
هـ r- بالنحث في أحاديث المخطوطه وجدتها: ا- لم تُحْقُق وبَالتالي لم يُعرف المبول والمردود، وهي ثمرة علم الحديث. ب- اختلطت فيها الأحاديث الصحيحة با لضعيفة . rّ شر الأحاديث الضعيفة وأقِحها، وهذه رتبة الحديث الموضوع الذي أجمع العلماء على أنـ لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان

Y1 التوحيد A IETV Jin

Upload by: altawhedmag.com

يُمْسي مَا لَمْ يَغْتَب، فإذَا اغْتَابَ خَرَّ صَوْمُهُه. الحديث لا يصح: رواه الديلمي في "الفردوس" (r|Y\&) ( ) من ( الرحيم بن هارِورِ كذابٌ، والحديث موضوع
 الحديث لا يصح: رواه ابن عديني (آه/ (1))،
 طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه الربيع بن بدر السعدي متروك، والحسن لم

يسمع من أبني هرِيرِة، فالحدِيث ضنعيف جدّا. . قَلْبُهُ يَوْمَ تَموتُ الْقَلوبُّ الحديث لا يصح: رواه الطبراني في „الأوسط" (109 ح) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفي إسناده عمر بن هاروِن البلخي هالك، وله متابعات تِّريد الحديث وهنا على وهنِّ

 وإنْ صَامَهُه.
الحديث لا يصح: رواه أحدد في „المسنده

 من حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، ولقد لخص الحافظ ابن حجر في
 1- الاضضطراب، r- الجهل بحال أبي المطوس، r" الشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وللحديث
 وفي إسناده عِمار بِنْ مِطرِ وهو هالك.
 الحديث لا يصح: أورده السخاوي في „ا(المقاصده ( 1 ( P 000 Z وال: لا أصل له. بدائل aحيهة 2
هذه البدائل أوردناها في القسم الأول „درر البحار من صحيح الأحاديث القصار، الأحاديث:




 هذه الآحاديث من المتفق عليه، وهناك بقية المراتب في أحاديث الصيام. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.

درجات الصحة حيث أخرج البخاري في "صحيحه، ( (V•^)، ومسلم ( حذيفة بن اليمان قال: „كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير،

وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنيه. وأي شر يصاب به الإنسان إذا أدركه حديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فينقله وأمامه هذا الوعيد الذي أخرجه الإمام البخاري في حديث سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي صلي
 فَليتبوأ مَقُعدهُ مِنَ النَارِ،. من أجل ذلك نبينِ في هذاً القسم ضعيف الأحاديث القصار بالخَص عبارة، وأخلص إشثارة. ونبدا هذه السلسلة - إن شاء الله - بأحاديث , تتعلق بشههر رمضانٍ وألصعيإِز
 وَآخِرْهُ عِتْقَ مِنَّ النَارِه.
 (VVY/६•) عن أبي هريرة مرفوعًا، وعلته سلام بن سليمان بن سوار . قال ابن عدي: وهو عندي هنكر الحديث، وأخرجه العقيلي في „الضعفاء" (TV//ITY/r) وقال: لا أصل له من حديث


 الحديث لاَ يصحّ: أخرّرجه ابن الجوزي في پالعلل المتناهية، (ح£ (AY) عن جرير بن عبد الله مرفوعُا، وقال: لا يصح.
 الحديثً لا يصح: أخرجه ابن ماجه (حاح 1 (177) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعًا وهو لم يسمع من أبيه، وفيه أسامة بن زيد اللِثئي ضعيفِ.

 بشَهْوَةِ، واليمنُ الفَاجرَّهُه. ألحديث لا يصح: أخرجه ابن الجوزي في
 وقال: هذا حديث موضنوع وأورده الشوكاني في „الفوائده (ص\&؟) قال في اللالئ: موضوع بسعيد- يعني عنبسة كذاب، والثلاثلة فوقه مجروحون.



Upload by: altawhedmag.com

لازمة لا ينجو منها أحد من البشر ما عدا الأنبياء، ولـو نجـا منها أحـد من النـاس لنجا منها خير القرون صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم.
 [الحجرات: T]، فمن العدل والإنصصاف أن يتثبت المسلم من كل خبر وظاهرة قبل الحكم عليها، وإن من الظلم والاعتداء الحكم على أمر بـجرد الظنون

 علم اليقين وما لم تتثبت من صصته من قول يُقال ورواية تروي، وصن ظاهرة تُفسر أو واقعة تُعلل، ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية. وأيـات الكتـاب وأحـاديـث السنة تتضافر على تقرير هذا النهج المتكامل، فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل روايد ولا يحكم العقل حكمًا، ولا يبرم الإنسان أمرُا إلا وقد تثشَبت من كل جزئية، ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة، فلم يبق هـاك شك ولا شبهة في صنتها. قال ابن حجر رحمه الله: (إن الذي يتصسى لضنط الوقائع من الأقـوال والأفعــال والرجـالـال، يلزمهـ التحري في النقل. فلا يجزم إلا بما يتحققه، ولا يكتفي بالقول الشائع وإن كاٍن في الوٍ اقعة أمر فادح، سواء كان قولا أو فعلا أو موقفا في حق المستور، فينبغي ألا يبالغ في إفشائه، ويكتفي بالإشارة، لئلا يكون وِقعت مذه فلتة، ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم: فلا يرفع الوضيع، ولا يضع الرفيع،. انتهى كلامه.

 الأصـل قائم على الستر وحسن الظن بـه، وفي حادثة الإفك عندما قيل ما قيل بين الله سبحانه الموقف الصحيح الذي ينبغي لكل مسلم انن يقفه
 [النور: 1 [1r] يا أيها المتكامون: قبل أن تتكالموا فلا يغب عن
 سمعنا صورًا من الخلل في التربية على احترام الآخرين وتفهم وجهات نظرهم. إذا خالفت رأي عالم أو داعية قالوا: أنت عدو للعلماء والدعاة، وإن عاتِبت مجاهدًا وخالفـا والذته في رأي من آرائـه أو عمل نُسب إليه قالوا: أنت من خذلة المجاهدين، وإن ظلات سـيني عددًا تسير على الحق الذي يوافقونه ثم خالفتهم يومُا في مسألة اجتهادية رفعوا أمامك شعار كفارات العشبير: „ها رأينا منك خيرًا قطه. تلك المظاهر نتجت عن غيرة محمودة في بدايتها، لكنها قد تجر صاحبها إن لم يتحرز شيئًا فشيئا حتى يقع في لحوم إخوانه ودعاته من حيث لا لا لا يشعر، أو هي نتاج حست أو هوى أو ثمرة تقليد وتعصب أو إفراز للتعالم الذي كثر في عصرنا أو سبيها النفاق وكره الحق وسوء الظنّ مع بعد الأمة عن علمائها.
 لقد عُنِي دينتا عناية كبيرة بموقف المسلم هنٍ .الأشخاصن والهيئات والمؤسسات جرخًا وتعديلا، ولم, يـترك للمواطف الشخصية والحمية الجاهلية مكانا في الحكم على الناس حتى ولـو اختالف معهم وأضنمر لهم البغضاء أو أظهر لهم العداء "


T Tا ومـن الميثاق الـذي واثـق الله به الأمـة المسلمه: القوامة على البشرية بالعدل المطلق الذي لا يميل ميزانه مع المودة والشنَانّ؛ ولا يتأثر بالقرابـا أو المصلحة أو الهوى في حال من الأحوال... العدل المخبثق من القيام لله وحـده بـنجاة من سائر المؤثشرات.. والمنبئق الشعور برقابة الله وعلمه بخفايا الصدور إن المسلم تـحكمه فـي الـكـلام عن إخـواتـه مـن تربطهم بـه عقيدة واحـدة ومنهـج واحـ تحكهـه قواعد وأسس منطلقها كتاب الله وسنة رسوله. يا أيها المتكلمون: قبل أن تتكلموا وتحكموا على غيركم تذكروا أن كل بني أدم خطاء، فالخطأ صفة

فيه من خير أو شرٍ ولا يخذسونهم حقه ولو كان الموصوف مخالفا لهم في الدين والاعتقاد أو فـي المنهـج والانـتــــاء، فكيف إذا كـان من إخوانتا وعلمائنا ممن نتهمهم في عقيدتهم أو سلوكهم.
قال الذهبي رحمه الله: "ونحب السذة وأهلها ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ وإنما العبرة بكثرة المحاسنه. وقـال ابـن القيم رحــهـه اللـه: (,فقلو كـان كل من أخطـا أو غلط تــرك جملة وأْهـدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها ،
وهكذا منهج القرآن والسنة فكتاب الله ينصف

 عليه وسلم ينصف حاطبًا وقد أفشى سرّا من أسرار الدولة فيقول لعمر: إأليس من أهل بدر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غغرت لكم "، إن الكلام في الآخرين بدون علم ولا عدل بل بظلم وهوىى، سبب لكثير من التفرق بالقلوب وحدوث الشحناء والحسد والتباغض بل سبب

الفشل وذهاب وحدة الصف وقوته. يـا أيهـا المسلمون: إن من الـعدل فـي الأحكام الـعـدل في المـفـاضلـة، والتفضيل بـين الناس على وجـهـين: مطلق ومقيد، فالمطلق أساسه التقوى وقوة الإيمان ولنا الظاهر والله يتولى السرائر
والتفضيل المقيد حسب قيده فالناس يتفاضلون في أمور ومواهب وقدرات، والتفضيل المطلق في كل الأمور يصعب الحكم به في كثير منها بـلا تفصيل؛ لأن التفضيل بـدون التفصيل لا يستقيم ورُب صفة هي كمال لشخص وليست كمـالا لغيره، بـل كمـال غيره بسواهـاه، فكمال خالد بشجاعته، وكمال ابن عباس بفقههه وعلمه
وكمال أبي ذر بزهده وورعه.
 » لا تنسوا پوهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخريهم إلا حصائد ألسنتهم، لا يغب عن بالكث ״إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد من بين المشرق والمغربه، إن المسلم يخاف من الله عز وجل قبل أن يتكام في إخوانه أو يحكم عليهم وعلى مقاصندهم، إن "المسلم الذي يحفظ قول الله " [الحجرات: :IT] ويسمع قول المصططفى صلى الله عليهه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضنكم حرام عليكم كصرمة يومكم هذا إي إن مسلمًا يدرك هذال لحري إن يكف لسنانه عن الخوض في أعراض إخوانه المسلمين، ويمسك لسانه عن التجريح لعلماء الأمة ودعاتها "وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، يـا مـن تقع فـي غيبة إخـوانــ بحجة التقويم والإصــلاح قبل أن تتكلم اسـأل نفسك بصـق وتجرد ما هو الدافع الحقيقي لهذا الكالام أهو الإخـلاص والنصح لله ولرسوله وللمسلمين أم هو الهوى والحسد والكراهية! تأمل في جوابك عند الله يوم يسألك عن قولك هذا وتذكر قِّل الحق: m

 يا أيها المتكلمون: هل نسيتم وأنتم تتكلمون أو

تحكمون „وَ إن الكلام في الآخرين والحكم عايهم يجب أن نك

 قـال شيخ الإســلام: nوالـكـلام في الـنـاس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كصال أهل البدع". المنصفون فقط هـم الـذيـن يـذكرون المـرء بما

Upload by: altawhedmag.com

المسلمين بل نجله ونحترهه وندعو لـه ونتتفع ــعـلمه.

هذه هـي ميزة أهل السنة والجمماعة دون غيرهم،
 ومتبوعهم هـو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الرجال عندهم فأدلاء على الحق فما وافق

من كلامهم الحق أخذوا به وما وما لا فلا. إن المقصود بذلك هو التتعلق المرضي بالأشخاص الـذي لا يستقيم معه حـال ولا يـرجـى لـه مآل ولـيس القصد تـجريح العلماء أو انتقاصهم بل المطلوب المتابععة والمحبة للعلماء اللعاملـين واللدعـاة المخلصسن والاستـفـادة من تـجربتهم واحتر امهم وتو قيرهم وثمة فرق بـين التقدير والتقديس، و الهوف أن نعرف جميعًا أن الـحق حت دائمًا وأما الشخص
 الموقف السليم بـين الـحق والرجل، والحق وإن
 فإذا سألت كيف نعرف هـؤلاء من أولئك حتى نستفيد مـن اللـدعـاة الـعـاملــين فــأقول لـكت: من

ثُمراتهم تَعرفهم.

أيها الإخوة: إن من قواعد الحكم على الآخرين الانشغغال بأخطائنا نحن عن أخطاء غيرنا، قال ابن قتيبة رحمه الله:" قد استدللت على على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس؛ لان الطالب للعيوب إنما يطلبها بقدر ما فيـه منـه، والمبالغة والتهويل ني نقد الغير غفلة عن عيب النفس". ومـن تلـك الــقو اعـد: عـدم الـتـهويـل فـــي الأمور الخـلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فقد تكون
 العلماء أمورًا احتهاديـة يسوغ ثيهها الخـلاف، وقد يكون الخــلاف فيها قد حصل عند السلف

 وانـصراف عنه، وليس الأمر كذلك فلا ينبغي أن تجرنا اللخصومة إلى هذا الحد، وحل القضاياِ

وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخـاصن، وأبعد من الههوى و الغغرض. يا أيها المتكانمون: تذكروا عند كلامكم وأحكامكم䖝 نؤمن أن الحق معصوم وثثـابـت، وأمـا الرجال فــأعـراض زائـلــون يـقـاسـون بـالحـق وولا يقاس الحق بهم. وكثير منا يعلم ويـردد قول مـالك رحمه الله: "يؤخذ من قول كل أحـ ويــرَّ إلا صـاحب هذا القبر صلى اللله عليـه وسلمه فأين واقعنا مما

نؤمن به، وأين ممارستنا مما نعلم؟! لنتأمل فـي أنفسنا مـا هـو محور الـولاء فيها أهو الرجل أم الحق، وماذا نفعل حـين تقدم لنا فكرة الرجل الذي نحبه تحت الـدم الرجل الذي نكرههه؟ ألا يدفعنا ذلـك إلـى رفضنها ريمـا دون النظر فيها؟ وهل يسهل علينا نَ نـن الرى الرجل

الذي نـحبه يـخطئ أو نصف رأـــه بـأنه خطا ولنتأمل هـي واقـعنا: مـا الـروح الـتي تسيطر على عملنا الإسلاميء أليست روح القائد الثلهم الوحيد الذي يصنع الملعزات ولا نتصور بقاء العمل مع غيابهه هل نتصور إمكانية تنحيته عن العمل؟ أو نتصور وغاته؟ أم أنتا نربط بينه وبين العمل ربطا مصيريًا مهها كانت أعمالـه وتصرفاته. إن واقعنا يؤكد أنـا نسلك عمليًا مـا ذرفضـا نظريًا من شعارات المبتدعة كقولهـم: المريد أمام شيخه كالميت بـين يـيني مغسلكه، وكقولمهم: من قال لشيخه: لمَ، فلن يِلِّح أبدًا.. بل إن بعضنا قد ينحدر إلى درك سديق فيكون شعاره في العمل: وافق أو نافق أو فارق، ولا شـك أن هــذا خطـأ تجـب الـتوبـة مـنـه، فالرجل الجليل الـذي له في الإسـلام قدم صالـح وأثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الههوة والزلمة هو فيها معذور بل ومأجور
 أن تـهـدر مكانته وإمـامـتـه ومنزلته من قلوب

إن على كل مسلم أراد الحكم على غيره بدافع شرعي، أن يراعي هذه القواعد، فيتقي الله في نقده وألفاظه، ويخلص النية لله ويتجرد عن الـهوى وحظوظ النفس؟ ولنتذكر أننا جميعًا بين الله تعالىى موقوفون ومحاسبون، والله حكم عدل وسينيزي كل عامل بما عمل فلسنا بموكلـين بخلق الله نسب هذا ونجرم هذا... ولنـتـذكر هقولـة الحسن الـبـصري رحـهـه اللـه لرجل سهعه يسب الحجاج بـج الحن وفاته فقال لـه: " يا ابن أخي فقد مضى الحجاج إلى ربِه، وإنك


 واعلم يـا ابن أخي أن اللهَ عز وجل سوف يقتصُ
 مهن ظلالموه، فلا تشغلنا نفسك بعد اليوم بعيب أحد ولا تتبعع عثراتِ أحد". فــن سـلـك هــنا الـسـبـيـل فـيـرجـى لـه الثواب والسداد وعدم التبعة يوم القيامة بما يقول، ومن أخل بشبيء مما سبق فقد وقف على حفرة من حفر اللـار فلينظر موضع قدمهه أن تزل وهو لا لـشعر ولا حول ولا قوة إلا بـالله. إننا من خلال هذه القو اعد لا ندعو إلا إلى السا ولا ولا
 هـادئ هـادف يحاط بسياج من الآدب والتثبت والـعـدل بعيدا عن القيل والـقـال والانفعالات

والمهاترات.
فها أحرانا بأن نتربى على هذه المعالم ونر.بي
 فنجدنا أمه مشتتة يلعن بعضنها بعضا وبلا مرجعية شرعية ولا قيادة علمية فيتخذ الناس رؤوسًا جهالا وتنشا التصرفات الـا الهوجاء.
 لنا فرقانًا، وأن يخلصنا لـنا من حقوق العباد، إنه اللهادي إلى سنيل الرشاد.


وعلاجها ليس بـالفضت و التشهير وإنما بـالرغبة الصادقة في الإصلاح والصدق في التناصح.

وأخيرًا: وقبل أن نعاتب الآخرين ونخوض في أعراض المسلمين ونحمل أنفسنا إثم التجريح والـغـيـــة والـتلـطـخ بـالـذنـب ينبغي أن نضع أنفسنا مكان إخوانـانـا فكم من أناس كانوِ يذهون فلانًا؛ لأنه لم يفعل كذا، ويتههون فلانًا لأثه فعل كذا فلا فلما وصلوا إلى ما وصل إليه فلان وفلان فعلوا أسوأ مما

أفليس لنا ذنـوب مثل ما للمجروحـين نـشـي أن تـهلكنا إن لم يرحمنا ربنا، فما الذي يـجعلا
 معاوية رضثي الله عنه لمسور رضبي الله عنه: " لا أبرأ من الذذن فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصصلاح فإن الحسنة بعشر أمثالها أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟..")
 التربوي في عتابـه للناس ومعالجة أخطائهم
 تلك الأخطاء الو اقعة إصرارًا ومكابرة وعنادُّا، عندما نمارس هذا الأسلوب فإن الوئام والألفة ستحل محل الفرقة والشحناء، وهـو أسلوب

ينفع مع مختلف طبقات الناس وشرائحهم. ولو أننا طبقنا هذا الأسلوب في معالجة الخطا ووضـع الـنـاقد نـفسـه مـكـان صـاحـب الـخطأ، وبحث عن الملابسات التي أحاطت بـه في خطئه لتضنامن الناقد، وعذر صاحب المناه الخطا إن وجد
 من غير تضخيم ولا تهويل ولا يعني هذا تمرير الأخطاء وتبريرها، و إنما
 مكانه الطبيعي، ولا تُنسى حسنات المخطئ، كما لا ينسىى الناقد أن عليه ذنـوبًا كها على غيره، "ووالسعيد من لم تشغله عيوب الناس عن عيوب نفسفه..

يقول الحافظ ابن حجر: وفي الأمل سر لطيف؛ لأنه
 أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. [فتح الباري
[rrv/l]
لـذا فـإن من حكمة اللـه تـعـالـى، أن يتقدم العـر بالإنسان، وقد يصل إلى أرذلـهـ، لكن الأمل يصير فتيًا قويًا، لا يخبو ضووؤه، أو يهدأ أواره. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: "يهرم ابن آدم ويشب معه اثذنان:

الأمل، وحب المال،. [متفق عليه]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم يـقول: „لا يـلا يـزال قلب الكبير شـابًا في النـتـنين: في حب الدنـيا، وطول الأمل،. [متفق عليه].
فأمله وحبه للدنيا لا ينقطع عنه بشيخوخته. !
والأمل نوعان، نوع محمود، ونوع مذموم. أمـا المحـــود فهو الـذي يـؤدي إلـى نفع الإنسان لنفسه ونفعه لإخوانه، وأعظم أمل للإنسان هو أن يتحصل على رضا الله تعالى فيفوز بجنته وينجو من ناره. يقول ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا للعلماء، فلولا أملهم لما صنفوا، ولا ألفوان أنتح الباري: [rrv/l! قُلْتُ: وكل ما كان في معناه من نفع وخير، فهو محمود، وما ليس بذلك فهو مذموم. يقول ابن حجر: وإنما المذّموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك لم

يكلف بإزالته. [السابق].
والبخاري بؤب: باب في الأمل وطوله، بدأه بقول اللبه تعالى:
 [110
وأمـا الأمــلـلما المـدمـوم: فـهو الـكسل عـن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان

لـلآخرة والقسوة في القلب.
وأرذله أمل الكافرين الذين أمُلوا في الدنيا وظنوا أنهم مخلدون فيها، فعاشوا لها وبها، فنسوا أن

للدنيا نهاية وبعدها حساب.
قال الله تعالي في حقوهُ研



الحمد لله وحده، و الصـلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإن الأمل سر من أسرار الله تعالى في خاقه، فلو لا الأمل ما تعبد عابد، ولا صنع صصانع، أو زرع زارع، ما بحث المريض عن الــدواء، ولا الفقير عن الـــُراء، ولا الوضنيع عن المنصب والحـاه، ها سعى جاهل في تلقي العلم، وعالم في تسديد الفهم، فحياتنا حجر رحاها، ووقودها

[^0]
 وهذا العهد الذي أخذه الله على ذرية بني آدم هو عهد الفطرة، فقد أنشأهم مفطورين على الإقرار لهه وحده بالربوبية．
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال：„أخـذ الله الميثاق من ظهر أدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه ذريـه ذراهـا فنثرهم نـثرُّا بين يديها كالذر، ثم كلمهم، فقال：ألست بربكم؟ قالوا： بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلـين، أو تقولوا إنمـا أشـرك آبـاؤنـا من
 بـعدهـ، أفتهلكنا بــا فعل المبطلونه．［مسند أحمد وغيره، وهو في صحيح الجامع］． وهذه الفطرة، هي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسقلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنـه، عن النبي صلى اللـه عليه وسـلم قال： ＂ما من مولود إلا يُولد علـى الـفـطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كها تنتّج
 جدعاءه،．ثُمٍ يقوْل أبوِ هريرِة رضِي الله عنه：
 ［مُتْفق عليه］ ［وفي الحديث يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل ليقرب المعنى إلى الأذهان، فالبهيمة عندما تُولد تكون جمعاء أي：مجتمعة الأعضاء سليمة من أي نقص، لا توجد فيها جدعاء：أي مقطوعة الالذن أو غيرها من الأعضناء، وهذا

يحدث بتدخل البشر］． فعاشر الـنـاسر على هـذه الفطرة－التوحيد
 الله تِعالي：no مُ

الالمل سر مز أسرار النه تعالى
 عابل، ولا صنع صانع، أو زرع زارع، مـا بجث المريض عن
 ولا الوضيع عن المنصب والجاه،
 وعالهم هِّ تسلديل الفهم، فُحياتنا حجر رحاها）، ووقودها الأمل



 ما بين المبودية والاكمل ：
هناك ارتـباط وثيق بـين عبودية الله تعالى وتوحيده، وبين الأمل－المحمود－في صلاح

البلاد والعباد، والفوز في الدارين． وكلما ازدادت الآمال في النجّاة والفلاح، سواء على المستوى الفردي، أو على المستوى العام، في الحياة الدنيا، وفي

وكـيـنـف لا، وقـــد ربـط الله تعالى بين عبادته وتـــــواه وبـــين صـلاح


我 ， ＂بَ بِّكَ
[الأعراف: ד9].

وأمـا الفوز في الآخرة، فـالـنصوصو فُـيـه أكثرِ مـن أن تُحصصى، قرآنًا وسنة．
品
 أَلِّفِ فكلما أُطيع الله في الأرض وعُبد حق عبادته، كلما تجـددت الآمـال للبشر، وإذا عُصيَ اللها تعالى وأشـرك بـه، خيّم الـيأس على الأرض وأهالها، فالله يتودد إلينا ويقيم الحجة علينا، ويرسل الرسل ويُنْنل الكتب، ولكن الإنسان
 فـرة الله تعالى（الأصل الالمل） فالله تعالى خلق الخلق، وأودع في فطرهم

骎
. وابتلىى الله الرسل بأقوامهم، و ابتتلى كل قوم برسولههم، وأقام الحجة على الحلى فلق في عالم الشهادة كها أقامها عليهم في عالم الم الغي


لِلًَْ

وشهر رمضان من ألـام الله تعالـى، وكل أيـامه
 أمكنة وخلقا من خلقه بـزيد خير. وننظر لبعض هذا الخير على مستوى انى جميع الخلق من بني آدم، وعلى مستوى أمة النبي صللى الله عليه وسلم.
فعلى مستوى الخلق كلهم. إنزال الاتبّ
بعثث الله الـرسل وأنـزل معهم الكتب هدايـة ودلالـة على الحـق وعلى الـصـ الـى اط المستقيم،
 هذه الكتب هو ششهر رمضان. عن واثلة بن الأسقع رضبي الله عنه عن النبي
 أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضـين من رمضنـان، والإنجـيـل لـثـلاث عشرة مـضت مـن رمـضنـان، وأنــزل الـزـبـور لثمـان عشرة خلت من رمضنان، وأنـزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمـضـنان،. [مسند أحمد،

وهو في صحيح الجامع]. - أما أمة محمد صلىى الله عليه وسلم، فقد اختصعها الله تٍٍالى بمزيد فضل، يِجدد أملها ويزهو، كلما حلّ رمخانان، ومن ذلك:

نزول القرآن ني رمضان:

 1]

 الأمـة أن تحفظ فطرة الله تعالبى في الناس

 خبا، فصـلاح البلاد والعباد في إقامة منهـج



 نوح وآدم عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيـين مبشرين ومنذرين، قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كـان الـنـاس أمـة واحـدة فانختلفوا. [أخرجه الطبري في التفسير، والحاكم في المستدرك،

وهو في السلسلة الصحيحة حوهr"


 قـال ابـن عـبـاس رضـي اللـه عنهـما: إن هؤلاء الخمسة أسماء رجـال صـالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحـى الثيطان إلـى قومـهم: أن انصنوا إلـى مجالسههم التي كانوا يحلسون أنصابًا، وسنّوها أبأسمائهم، ففعلوا، حتى إذا

هالك أولئك وتنستخ العلم، عُبدت. [البخاري]. المقت لأهل الأرض انـتشـر الـشـرك ونـسـبي الخـلـق عـبــادة الواحد الأحد، وانصرف كل قوم إلى معبود يعبدونها من دون الله تعاللى، فُعبدت الأحجار والأشجار والكو اكب والحيوانات والنار والماء والأفكار، وغير ذلك. وغـاب العلم وفشا الجهل وانسلـخ النـاس عن عهد الفطرة الأول، وفي الحديث عن عياض بن حمار المجاشعي رضني الله عنه أن رسنول اللـه
 „ألا إن ربـي أمـرنـي أن أعلمكم مـا جهالتم مها علمني يومي هـذا: كل مال نحلته عبدًا حـالال، وإنــي خلقت عبـادي حنفاء كلهم وإنــه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهـ وحزمَمت عليهم
 أنزل بهـ سلطانـا، وإن الله نظر إلـى أهل الهـ الأرض
 [أخرجه مسلم]




电我

في نيل رضا الله تعالى، وغفران السيئات، وفي الحديث عن أبي هريرة رضـي الله عنه قال: قال رسول الله صثلى الله عليه وسلم: رمن صام رمضان إيمانُا واحتسابُا غُفِر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر لهه ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبهه،.

قتح مكة:
وذلك في التاسع عشر من رمضان في السذة الثامنة من الهجرة، دخل رسول الله صلى الـله عليهـ وسـلم مكـة المكرمـة، فـاتصًا لها ومطهزًا لها من أدران الوثنية والشرك، دخل النبي صلى الله عليه وســــم مـن أعلاهاها، مدتطنًا ناقته، مطأطا
 تــلامـس ظـهر الناقة تـواضــعِا لـــا لـه تعالى وشاكرًا لنعمته. طــاف حـول الكعبة، وكان حولها ثلائمائة وستون صنمُا، فأخذ يشير إليهـا بقضيب
 , قولِّه تِعالي: وهِ وَّهِّ كانَ زَهُوْفًا ، [الإسـراء: ]/11]. ثـم أمـر بتحطيمها وتطههير البيت الحرام منها. فإذا كان الله تعالى الذي مقت أهل الأرض جميعُا - إلا قلة منهم - لم يعإملنا بمقتضى هذا المقت، وأرسل إلينا رسـلا وأنزل علينا كتـنُا، لـتـجـدد آمـال المصـلحـين، فـي نجاة الخلق فـي الـداريـن، وختم بأعظمهز صلى الله عايه وسلم، فأقام به الملة، وتركنا على اللصراط المستقيم. فهل نيأس نحن من علو الباطل وانتفاشه؟ أم نحافظ على الأمل الذي وصلنا بتضحيات الصالحـين، فنحرسه ونجدده؟ والله من وراء القصن.
[متفق عليه].

## j و و و $\downarrow$

重 أول انتصار الليق
بعد أن عُذبِ المسلمون وأخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله، أذن الله
 , بالقتال كَ عَنِ نَصْرِهِ

حَنَّ إِنَ فكانت غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان - في
 وولـوا الأدبـار، وقتَتـل صـنـاديـد الطغيان
 المحبود هو الثاثي يؤدي إلى انفع الإنسان كثفسشه ونفقه لإخخوانـه، وأعظم أمل ثلالينسان هو أن يتحصل علح رضا النه تعالّى فيفوز بجنته وينجو مز ناره.
 والتسويض بالتوبة والرغبة
 والكفر، الذين صدوا عن سبيل الله كثيرًا، وعن وصـــول دعــوة الحـق للخلق وبدأ الأمل يزهو ويعلو في صـلاح الـعرب ومن حولّهم من الأمم. فوض صيام رمضان: ولأهـــيـــة وعظـمــه هذا الشهر فقد فـرض الله علينـا صـيـامــ، وسنز لـنـا الـنـبـي صنـى الله عليه وسلم قيام ليله، وجـعـل الـلـه فيـه ليلة مـبـاركــة هـي خـيـي منـا الف شهر. يـقتـرب الـنـاس فيـه من ربهم وخالقهم، ويزهو الأمل في قلوبهم أن رِّالوا رِضا موِلاهم سِيحانه وتعالى:侵

 جعل اللـه تـعـالـى الصـيـام سبـبًا في تكفير السيئات ومضناعفة الأجور، كان النبي صلى الـلـه عليـه وسـلـم بيبشر أصحـابـهـ بقدومه،، ويحثهم على الاستعداد لعمل الصالحات ونيل العفو والرضوان، يحبب الله إلينا فيه فعل الطاعات وينفر لنا اقتراف السيئات، تستيقظ القلوب من سباتها الطويل وإعراضنها وغفلتها طوال العام، فتدب فيها الحياة، ويتجدد الأمل


|  |  |
| :---: | :---: |
|  | عو－－ |
| 仿 ：مرا <br>  |  |
|  <br>  اليووتيوب، التطبيقـتات، المدونات، شيكات <br>  <br>  تويتر）مثانأ． تتـناول اللراسة：أفاقه، ، مخاطره، إيجبابئّاته <br>  |  |
|  في الـُط <br>  |  الليمقراطلية أنموذجّا |
| الشـــور بالمصؤولئت تَجاه الأســرة والمجتمع والوطن．．والاحتساب الآجتماعي لتّخفيف العبّء عن المُعاة والعالماء． |  |
|  <br>  <br>  <br>  ودراسة أثرها المسالمين على المراهقين． |  <br>  |
|  <br>  <br>  | تعاعل الأسرة هع هُدنز المخنّرات |
|  وقَاية مـن مخاطر المجتمـيع المديد، وبيان <br>  |  |
|  <br>  <br>  <br>  الوإِ | خصوصيةّتمفير الرماة： الجندور الشرئيّة وتحنّيات الواقع |
|  <br>  فـوء الخْوابط والنصووص الثـرعينة |  |
| بيال خطر خا <br>  <br>  كالهـية والزّهوة |  الإدارديّ والاجتشائيُ |








والوطز．．والاحتساباب الاجتماعي التخفيف العبّه عن النُعاة والعالعاء
تكون الهعابئ في أحد هنيّين المحورنين＂ －الختيار أحد التوجا











 الوالـو

ضوء الضُوابط والنصوص الثبرعية．
يبا

 كا

شبـ رسابقةت شبكت الألوكت الكبركا التعزيز القير والمبادئ والأخلاق

## جوائز الماسابة

（1，．．．．．．）yghio atimemall fige giong－
















لمزيد مـنا التفاصيل

## sean ww．alukah．net

f
www．facebook．com／alukah．net twitter．com／\＃！／alukahNet1 matasiojgo ationall
．U14 r－．．．．．
 tgill号期自 flailg


## عبدهالأقرع <br> ／alatel Kin

行行

 ：
 بالباطل، والمعروف بالمنكر، غيرّر الله عليهم الغنى بالفقر، والعزة بالذلة والمهانه، والقوة بالضعف والهزيمة، والعلم بـالجِهل، والإِمْنِ بالخوف، والسعادة بالقلق، والنَعَم بالنَقم،

والخير بالشدة．

> له ينزل بلاءّ إلابذنبب

فلمينزلبلاءُمن اللههإلابذنوبالعبادوتقصيرهم وإعراضهم عن ربهم، وإقبالهم علي شهواتهم،

 وقال تعالي：

 إنُ للمعاصي شؤمها، ولها عواقبها في النفسِ والأهل، في البِر والبحر، بالمعاصي يهونِ العبدُ


الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأشهه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله، غِفارُ الننوب، وستّارُ العيوب، وتابِلِ
 الله ورسوله ومصنطفاه القائل：إإذا كان أول
 الحِن، وغالقت أبواب النار، فلمِ يُقتِح دنها بابِ وفتُحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب، وينادي مناد：با باغي الخير أقبل، ويا باغي

［صح：ح الجامعرقم：V09］． أما ععد：
فإنْ من الحكم الماثورة الجارية مجرى الأمثال قولهم：＂إن الله يمهل ولا يهمل）＂． أحبتي في الله：لقد توهم أناس في أمر الذنب؛ إذ لم يرواً تأثيره في الحال، وقد يتأخرُ تأثيره فينسون أنهون من الذنب، ولميعلم المغتر أنَّعقوبة الذنب تحل ولو بعد حين، قال الله تعالى：（رَّنَّ


فالله تعالى يُوالي نعمه على عباده، لتكون عونُا لهم على طّاعته، والتقرب إليه، فإذذا استعانوا بنعمه على معصيته، وفرُطوا في جنبه، وأضاعوا أوامره، واستهانوا بنواهيه، واستخفوا بـُرُمُماته－غيّر الله عليهم حالهم،

قال الله تـعالـى共 7］، وفائدة إمهال اللـه الخلق وإعطائهم مهلة يمكن أن يتذكر فيها من يتذكر إقامة الحجـة

 أن يتوب منهم تائب ويرجع راجع، ولو أن الله آخذ الناس بـظلمهم حـين يتورطون في معاصيه ويرتكبون مناهيـه، لما ترك على ظهرهـا من دابـة، فإمهال الله للعصناة رحمة

 ［سورة التوبة：110］، فالذين عرفوا سـنن الله في خلقه كانوا يتوقعون ذلك العذاب وينذرون قومهم عاقبة سرفهم في المعاصي والفي الفسوق واللذات والشهوات، والمغترون كالإبل المقيدة لا تدري فيما قيدوها ولا لمَ أطلقوها فالمذنبون والمقصرون فريقان：فريقُ يقع في الذنب، ثم يرجع ويتعظ ويتوب، وفريق


 ＂تِّنْ ［الأعراف：．． 1 ］．
 وإذا طُبع على القلب فقد وصل الفسادٍ إلى حالٍ لا يقبل صـاحبُها خيرًا، ولا يفقه قو لاً، ولا

 أمة الإسلام وعنوان سعادتها وكرامه اللـه
 فيه العثرات، وترفع فيه الدرجات، وترحم فيـه
 فُهيه من مظلوم！وكم كشف فيـه من غمها وركم أُكسب فيهه من معدوم！
إنًّ بلوغ شهر رمضان نعمة كبرى، يقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون، وإنَّ واجب الأحياء استشبعار هذه النعمة، واغتنام هذه

## 㑤

 يقول الحسنُ－رحمه الله－：＂هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليهم لعصمهـمي＂． أخرج الإمام أحمد في مسنـده عنب عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال：لما فتحت قبرص بـا أبا الدرداء، ما يـبكيك في يوم أعز اللـه فيه

 قاهرةٌ ظاهرةٌ لـهم الملكُ تركوا أمر الله فصـاروا إلى ما ترى． إخواني：إنٍ شر ما ابتُليت بـه النفوس：الاغغترار والتمادي في الننوب مع رجاء العفو من غير لائمة، وتوقعُ القرب من اللـه بـغير طاعة، وانـو

زدع الـجنة بيذر النار．

## 

وإنًّ سنن اللله عز وجل تأبى أن تترك العصـاة من غير عقوبـة، ولقد قصً اللـه علينـا قصص الـينـا
 حتى قال قوم عاد：هِّنَ



茥
وعمُ قومَ نوح الغرقُ، وأهلكتٌ عادُا الريُحُ

 وأمطر عليٌ المنذرين،四毛 ＂ ［العن＜＜
 الذنوب، وتلكم عو اقبها، وما ههي من الظالمين بيعيد． ولقد كانوا يستعحلون أنياءهـ بـالعذاب،
 هِنَ الْ䛠－AV
 قوي اللمؤمن الصادق بأن يأخذ بـهذا الهـى الذي فيـه نـجاته، كما أنه بشارةٌ أيضنا لكل
 ومن گُظنُ أنَ ذنِّبًا لا يُتسعُ لعفو الله فقد ظنُ بربًّه ظنَّ السوء． لقد جعل اللـه－بمنه وكرمهة－بـاب التوبة مفتوحًا لعبـاده، مههما عظمت سيئاتهم، وكبرت خطيئاتهم، فليس شيء أعظم من الكفِر ِـاللـ، ومع ذلك يقولِ الغففورُ التواب：。

ويقول سبحانه－بـعد ذكر عقوبة عِد هن
然 سَتَ V． ＂ا
［النساء：• •11］］ اغتنمورا زمن الأربـاح، فأيـام المواسم معدودة فهنيئًا لكم أيـها المؤمنون، ويا بشرى لكا لكم أــها التائبون، اغتنـموا زمن الأرباح، فأيـامُ المواسم معدودة، وأوقات الفضائل مشـهودة، وفي رمضان كنوز غاليـة فهو موسم للتغيـير، فيا لـها من فرصة عظيمة، ومناسيـة كريمة، تُفتح الجنان، وتنزل الرحمات، وتُرفع الدرجات، وتُغفر الزلات،＂وينادي منادٍ يـا با باغي الخـير أقبل، ويا بـاغي الشرٍ أقصر، وللـه عتقاء وناء من النار، وذلك كل ليلة،［صحيحِ الجـامع رقم： ［ V ०9 يـا لهها من فرصدة لا يُـحرمهها إلا مصروم، وفقني اللله وإياكم إلى عمل الصالـحات، واحتناب المنكرات، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وعند الممات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، آمين．

الغرصدة للتغير، وإنه ليجبُ على كل مسلم أن يبدأ جادا في إصلاح نفسره، وتغيير مجرى حياتـه، وحياة أسرتـه من الشرً إلى إلى الخير، ومن المعصيـة إلى الطاعة، من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى الـى السنة، ومن العقوق إلى البر، ومن القطيعة إلى الصـلة، ومن الكذب إلى الصـدق، ومن الخيانـة إلى الأماذة، ومن الظلم إلى العدل، ومن ومن ألى
 إلى حسن الخلق، ومن الإفساد إلى الإصلاح، ومن الغلظة إلى الرحمة، ومن الغتى الغتور إلى
 ومن التفريطو التهاون والإضاعة إلى التوبة والإنابة والطاعة، إنها إن فاتت هذه الفرصـة كان حسرة ما بـعدها حسرة، أي خسارةٍ أعظمُ من أن يدخل المرء فيمن عناهـم الرسولُ صنلى اللهه عليه وسلـم بـحديثـه على منبره في مساءلة بينه وبـين جبريل الأمين：امن أدرك شهر رمضان فلم يُغفَر لـه فدخل النار فأبـعده الله قل آمـين، فقلت أمـين،．［صحيـح الترغيب： ［［94V
فيا إخواني：عودوا إلى دينكم، وغيَروا ما بأنفسكم كي يغنير الله مـا بكم، وأروا ربكم من أنغسكم خيرًا، فمن كان محسنا فليزيدد، ومن كان مقصرًا فليقصر، ومن كان مذنـًا فليبادر بـالتوبة النصوح، ها ها هو مولاكم

吅矢

والاعتراف بـالذنب أمام اللـه－تعاللى－لـه أثره الطيب، وقد ضرب القرآنُ مثلاً بما صـا عن نبيـه „ذا النون＂وهو في جوف الـوت، وكان فائدةُ هذا الاعتراف الفرجَ العاجل

期

هز فْصائل شَهر روصْان
فتح أبوب الجنة وإغغلاق أبواب الثيران عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إإذا دخل شهر رمضان فُتحت أبواب الجنة، وغُلقت أبواب جهنم، وسُلسلت الشياطين، [صحيح البخاري].

## Mح gill $a \sim 19$







Upload by: altawhedmag.com


Upload by: altawhedmag.com


 أما بـعد: فإن فلاح العبد في صـلاح قلبه واستقامته
 نُنِّل محبته، إلا أن العبد تعتريه أفات تبعده عن طريق الله تبارك وتعالى، فقد ينسى ويغفل أو يفرط ويذنب، ولا يخلو العبد بضعفه البشري من تقصير وذنب، وقد فتح الله ربنا سبحانه أبواب رحمته لعباده، ولم يقنّط عباده من رحمته، فهو التواب الرحيم ، يشكر أليسير من العمل، ويغفر الكثير من الزلل... سيحّانه وتعالى. إن الله جل وعلا لطيف بعباده، وهو سبحانه أرحم بنا من أنفسنـا على أنْفسنا، ورحمة الله تعالى وسعت وشملت كل شـيء، فما من أحـد إلا وهـو يتقالب في
 والمظلوم، الجميع يتقلبون في نعمهـ أنـاء الليل وأطراف والـ النهار يطعمهم ويسقیهم ويسترهم ويعافيهم ويمُن عليهم ويشفيهم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله مائة رحمة، أنزل ونـل ونها رحمة واحـدة بـين الجن والإنـس والبهائم والـهوام،
 على ولدها، وأخرُ الله تسعًا وتسعينِ رحمـ، يرحم بـها
 ورحمة الله تـعالي هي التي تُدخل عباده المؤمنين الجنة يوم القيامه، ولن يدخل أحدُ الجنة بعمله فقطِ، كهـا قال عليه الصـلاة والسـلام: (لن يُـخل أحداً عملُه الجنة). قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (لا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحصـة، فسِدووا وقاربوا، ولا بتمنـين أحدكير الموت: إما محسناً فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب) [متفق عليه:
 ومن رحمة الله بعباده إرسـال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع لتستقيم حياتهم على سنـن الرشاد

 ومن العبادات التي شرعها الله رحمة بالعباد أن فرض عليهم صـيام شهر رمضان ففيه أسرار وحكَمِ ورحمات كثيرة. وقد خصر الله تعالى الصوم بأنهَ لـه من بين سائر الأعمال، وهو يجزي بـه، وإن كانت أعمال الوال البر كلها لـه، وهو يجزي بها
 هو نية في القلب، وإمساك عن حركة المطعم والششرب.


صعوبة كبيرة وكان هذا العمل فيه مشقة عظيمة، ولكن من رحمة اللله تبارك وتعالى بالأمه أن جعل الطاءة جماعية، ففي رمضان يصير الغالب على المجتمع حرصه على الصيام مع أعمال الطاعة والخير والبر، فالمساجد تمتلئ، وأعمال البر والصدقات يتسات العابق فيها المتسابقون، والأخلاق السهحة تَفرض نفسهال والكل يقرأ القراًن ويجلسون في المساجد، وما ذلك إلا بما أودعه الله في هذا الشهر من بركات، وتيسيره للناس سبل الخير عن غيره من الشهور. وانظر إلـى صیيام الست من شـوال وقارنها بصيام رمضنان، تجد أن الطاعات التي ينفرد بـها الكثيرون في غير رمضان، تصنـح في رمضان أمرُا عامًا، وهو مـا يحفز المرء على النشاطفي الطاعة؛ وهو ما يعلي لديه

من بناء الإيمان، والذي يقوم بدوره بهـدم الآفات.
 الطاعة لدى العباد تحفزّه، أوصى الله تعالـى بـالتعاون على البر والتقوى، وقد تضافرت الأدلـة لتؤكد على أهمية مصاحبة الأخيار، ففي الحديث: "الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل" [رواه أحمد وحسنه الالبلباني في مشكاة المصابيح، (0.19)]. r- شار
من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن جعل الصيام وقـايـه وحماية وتنظيفا للبدن مهـا فيه مـن سموم وأدواء، فني الـصـوم صـــة الــــنـن، وخلـوصـه من الأخلاط الرديئة..
وفي الصوم إضعاف للشهوات التي تزداد دع الاككل والشرب وإطـلاق النظر، فيأتي الصيـام ليكسر هذه الشهوات، فيحفظ الإنسان جوارحه، يقول رسول اللهـ صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: الصيـام جُنُة؛ يستجن بها العبد من النار، وهو لي، وأنـا أجزي به" [حسنه الالباني في صحيح الجامع، (VVOV)]. قال المناوي: "وقاية" في الدنيا من المعاصني بكسر الشهوة، وحفظ الجوارح، وْفي الآخرة من النار" [فيض القدير . $[(\mathrm{M} / 9 / \varepsilon)$ إن البدن طوال العام مع العمل يكل ويملَ وقد تصصاب أجهزة الجسبِ بالآلام والأسقام، والأفضل أن تستريح الأعضاء بعغضا من الأوقات لتستعيد نشاطها وقوتا وتها مرة أخرى، فمن رحمة العزيز العليم أن جعل للمعدة
وقتاً تستريح فيه كما يستريح غيرها منا من الأعضاء. وبامتناع الإنسان عن الشهوات بالصوم المشروع؛ ترتقي نفسه وتسمو روحـ، وكانـها تقترب من الملا
 الشـهوات عــمـلا مـهمُـا ليتخلص المـرء مـن حصار الآفات.





 ( وعلو منزلته بـين سائر العبادات.

لا شك أن رمضان موسم رحمة يرحم الله به الأمة، فيرفعها من الجهل إلـى العلم، ومـن التقصير إلـي الطاعة، ومن الجفاء والبعد إلى القرب والمحبة، رحمة في الأوقات والأبدان، والمجتمعات، ولله ربنا نفحات مباركات في هذا الشهر الكريم نعرض لبعضنها في عجالة فنقول وبالله تعالى التوفيق: 1- غفثران ما تقدم من الذنب:
مـن رحـمـات اللـه تــــارك وتـعـالـى بـالـنـاس فـي شـهر

 لهه ما تقدم من ذنوبه جميعا، فمن فضائل الصيام أنه من مكفرات الذنوب لمن صـام رمضان إنـا إيمانـا باللـه


 ومـن أَثـار صـوم رمضان الحسنـة الجميلة ارتباطه بطاعات أخرى كقيام الليل في رمضان، فإن فيه أحرُا


 وكـذا لمن قـام ليلة الـقدر، وهـذا مشـروط بالالخـلاص في الأعمال والمتابعة للنبي صلى اللـه عليه وسلم،
واحتساب التعب والأجر عند الله سبحانه وتعالىى. وفي المقابل حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسطلم من تضیيع رمضان وخسارتـه، لئلا يكون الإنسان مصرومًا من رحمات الله الواسعة في شهر الرحمـة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: „ااتـاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرًا فإن الشقي من حُرم فيه رحمة اللهه، [صحيح


المرحومين.
Y- جماعية الطاعة:
 يومُا وحده وقيام •r ليلة منفردُا عمن حوله، لوجد

Upload by: altawhedmag.com

ليادُ، ومنعه منهم نهاراً، وبذلكُ يتمصض الصيام نفعاً خالصا للإنسان بدنيا ونفسياً. وفي تعيـين شهر رمضان بالذات شٌ براً الإصوم، دون ترك التعيـين للإنسان ليختار شهراً معيناً لنفسه من السنة، فيه إشعار للمسلمين بوحدتهم، ورمن تِعويدهـم النظام والانضنباط والاستسلام لله عز وجـّل، وفيـه فتح الباب لأعمال موحدة من الخير، ينال كل مسلم من المسلمـين فيها نصيبيه، وإعـلان لدخول المسالمالمين جميعاً في يـوم واحـد مدرسة واحـدة فيها الصيان الحـام والقيام، والبذل والإحسان، وتلاوة القرأن.
ه- نداء رمضان: يـا بـاغي الخير أقبل:
إن أبواب الأجر في الإسلام كثيرة، وإن أسباب اكتساب الحسنات متعددة، وفي شـهر رمضنان تتضناعف أجور
 عباده، وينادي مناد في أول ليلة من رمضان فيقول: "يا بـاغي الخير! أقبل، ويا باغي الشر! أقصر" [رواه الترمذي والنسائي وحسنه الالبـاني]. الأيـام صحـائـف الأعـمــار، والسـعيـي مـن يخلدها بـأحسن الأعـمـال، وراحــة النـفس فـي قلـة الآثــام،
 الشهر المبارك المنزل فيه القرآن العظيم المتعدد فيه طلب أنواع المففرة من التوسع في المعروف والئلـول والدعاء وتفريج الكربات والإكثار من العبادات، إلا أن بعض الناس أرخص لياليه، وأرهق فيها بصره مع الفضائيات، يعيش معها في أوهـامام، ويسرح فكره حولها في خيال ويتطلع لها لعال فيل فيها سعادة السراب، فإذا أنقضى شـهر الصـيام لا لمال فيه جمع، ولا للدَّخرة ارتفع، ربح الناس وهو الخاسر.

ومن رحمة الله بعباده في رمضان أن ساعدهـ الم الم المى الطاعات وهيًا لهم الوسأئل المعينة على ذلك، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله
 الجنـة وغلقت أبـواب الـنـار وصفـدت الشياطين" [متفق عليه]. ففي شهر رمضان المبارك يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب الجنه على مصراعيها لكل تائب توبة نصوحة وفق شروطها الثرعية المعتبرة وتغلق بوجهه كل أبواب الجحيم. ومـن فضائل الصوم في الآخـرة ما اختصهم الله به من أبواب الجنة، فجعِل سبحانه في الجنة بـابًا





ولما كان فضول الطعام والشـراب، والـكلام والمنام، وفضنول مخالطة الأنام مها يقطعه عن ربـه، ويزيده شعثا، ويشتته في كل والد، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شـرع لهم من الصـوم مـا يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات التي تعوقه عن سيره إلى الله تعالـى. ६- رحمة في تـحديد الزمن:
شاء الله سبحانه أن يجعل الشهر القمري رمضان محلا للصيـام، ولهذا الشهر علامته الكونية الكبيرة، القمر بدءا وانتهاءُ يحمل في طياته عوامل الوضنوح والثبات، فلا تستطيع سلطة أو جماعة أن تُخفيـه أو تـحرَف المسلمِين عنه، قال النبي صلى الله عليه وسِّم:



واختـيار السنة القمرية في التوقيت له فيها حكَم عظيمة، فالسنة القمريـة أقل من السغة الشمسيـة بحوالي عشرة أيام، فعلى هذا يتقدم شهر رمضنان كل عام عنه في السنة الماضية عشرة أيـام، وعلى هذا ففي خلال ستة وثـلاثين عاماً لا يبقى يوم من أيام السذة إلا وقد صامه المسلم، يشهد لـه بصومه لريبه.
اليوم القصير..واليوم الطويل.. واليوم الحار..واليوم البارد. وبذلك يتساوى المسلمون في كل أقطار الدنيا في مقدار الصيام وشدته، ولولا هذا لكان نصيب أهل الما المذاطق الحارة أشد من نصيب أهل المناطق الباردة،
 يصومون يوماً قصيرا، فلله الحمد والمذّة أن أكرمنا



任

 والإمساك على علامتين سماويتين يسهل تمييزهما هما طلوع الفجر، وغروب الشيس، وني ذلك ضنيط للوقت يستطيعه أي إنسان في أكثر مناطق العالم كها قال سیحانه: هِن 俉
[ IAV
ومـنٍ رحمة الله بعباده أن منح الناس في رمضان وقتا يـعوّضنون فيه كل ما فقدوه في صـيام اليوم من حاجة الجسد، وذلك بإباحة الطعام والشراب والنكاح

يقول النبي صلى اللـه عليه وسـلـم：＂ينزل ربنا تـبـارك وتـعـالـى كل ليلة إلـى السمـاء الدنـيـا حـين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسالني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر لـه＂ ［متفق عليه］، استجابوا لنصيحة نبيهم صلى الله عليه وسلم حين نادى فيهم：＂أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر؛ فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن＂［صحصه

الألباني في صحيح سنّن الترمذي،（rova）］
 المتهجدين أحسن الـنـاس وجـوهُـاء فـقال：＂لأنهم خلوا بـالرحمن فالبسهم نـورّا مـن نوره＂［إحياء
 ومـا أروع ليل رمـضّان، يتقلب الـعبُّاد بــين أنوار الساعات المباركة في ساعات رمضان، فتهتز قلوبه

من روعة الششهد ولذة الإيمان، فتنساب الدماع إن أغلى ما في تلك الساعات من ليالي رمضان：تلك الدموع التي تنساب في الليل، وإنها لتغسل الران من على القلوب، وتخلص الروح من قيود الأرض، تزرع الإخـلاص في الليل ليجني حصاده في عمل النهار، يرقى بـها العبد ويسمو، ولا يعدل لذتها عنده شبيء
تلك الـدمـوع الـتي تصنع الـُقُبَاد والـفرسـان، تلك الـدموع التي أدرك عبد الله بن عمرو بن العاص معناها وقيمتها فقال：＂لانْ أدمع دمعلة من خشية الله احب إليئ من أن أتصدق بألف دينار＂［صغة

 صـادقة ودمعة صادقة، تغسل عنك ألد أدران الذنوب، تكون عنوان ضراعاتك لمولال، وبرهان خوف ورجاء ومحبة للرحمن، علها تكون طوق النجاة． ماذا بِلد الككلام
．احمد الله تعالى أن بلغك رمضنان، فهناك أناس قد حرمهم الله تبارك وتعالى، من تلك النعمة وتوفاهم قبل رمضان． － يوفقك ويأخذ بناصيتك إليه． ．العشر الأواخر من رمضان مقبلة عليك، فاجتهـ في الطاعة في هذه العشر، من قيام الليِل وقراءة القرآن، وأري الله من نفسك خيرُا． －الدع الله أن يبلغك ليلة القدر． أسأل الله أن يستعملنا في طاعاته وان وان يمنَ عالينا بالقبول والعفو والعافية، وان ومغفرته ورحماته، والحمد لله رب العالمين．

واعلم أخي الكريم أن غلق أبواب النار في رمضان حقققة لا تحتاج إلى تـأويـل، وهـذه نعمة عظيمة ومنة كريمة من الله، يتفضل بـلـ بها على عباده في هذا
 حَح⿰亻⿱丶⿻工二又 الـتي رأهـا رسـول إللـه－صـلى اللـه عليه وسـلم－ يحطم بعضنها بعضناً، والتي قال عنها ما با رآها：＂لـم أر منظراً كاليوم قط أفظع＂［رواه البخاري］．وقال عنها－صلى الله عليه وسلم－：＂و الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيـت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا، قالوا ومـا رأيــت يـا رسـول اللهـَ قـال：رأــــت الـنـة والنار＂رواه مسلم． V－تصنيد الشياطين ومردة الجن：
ومن رحمات الله تبارك وتعالى بـالناس في شهر رمضضان المبـارك أن اللـه سبحانه وتـعـالى，يصفد



 وُصُفُدْتْ الشُيَاطِينُ فلا يخلصنون فيه إلى ما كانواً يـخلصون إلى غَيره． فالشياطين في رمضان يضعف سلطانهـ على أهل الإيمان وأهل الصيام، ويقوى سلطان أهل الإيمان وإرادتهم للخير، فلا يتمكن الشياطين ولا يصلون إلى أهل الإيمان واههل الصيام مثل ما كان يان يصلون إليه ويتمكنون منهم في غير رمضان، بخلاف الكفار الـذيـن لا يـراعـون حـرمـه الشهر رمـضـان، فليسوا داخلـين في هذا الحديث، ففي شنهر رمضان يقوى إرادة المؤمنين للخrر، وتضعفف إرادتهم الشر． لذلك نرى أن كثيرأ من العصاة يتوبون إلى الله توبة نصوحًا في شهر رمضان فيلزمون المساجد ويحافظون على الصلوات والصيام وغير ذلك من الخـيرات، كما نـلاحظ كثرة المصلين في المساجد وقلة المتنازعين في المحاكم ومراكز الشرطة． ＾－الالستيقاظ بالاسحار：
الليل واحـة المتقـِين، تجتمع فيه شتـات الهموم، وتصفو النفوس ويتوجه العبد للقاء الحي القيوم، والسُـنُر وقـت شريـفِ، يقترب الـلـه جـل وعـلا من عباده، لعلهم يتوبون أو يناجون ربهم ويُنزلون حاجتهم بـه، ويستغفرونه ويتوبون إلـيـه، ولكن كثيرًا من المسلمـين طوال العام يكونون نائمـين في هذا الوقت الشريف، فإذا جاء رمضان قاموا إلى السحور فـذكروا ريهم وصلوا ركعتين في جوف الليل ودعوا ربهم واستغغروه．

الحمد لله، والصـلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فبين الآيام والشهور تفاوت في الفضل بقدر ما أودع اللـه فيها من مزايا، وجعل فيها من نفقاتيات وقد ميز اللهع عز وجل شهر رمضان على سائر شهور العام ملا حوى من خصال الخيرات، والوان الطاعات والقربات، كما ميز العشر الأواخر منه على سائر الشهر، وجعل ليلة القدر فيهـ

أفضل ليـالي الزمان.
وقد كان لهذه الأيام العشر منزله عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلموأصحابه رضنوان الله تعالى عايهم، وكان لهم فيها هدي خاص، فقد كانوا أشد ما يكونون فيها حرصُا على الطاعة من قراءة القرآن والذكرو الدعاءو القيام والاعتكافو وغير ذلك من ألوان الطاعات.
وبين أيدينا في هذا المقال نبين بمشيئة الله تعالى الأعمال التي كان يحرص عليها الأولون حتى يتسنى لنا الاقتداء بهموالسير على نهجهم، فنقول مستعينين بالله عزوجل: أولا:إياء الثيل بالطاعاعاتا:"
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر، فيحيـي الليل كله في طاءة ربه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليهوسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. [رواه مسلم]. -وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - أيضًا قالت: اكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، شد مئزره، وأحيىى ليله، وأيقظ أهلهله. وعنها رضي الله عنها قالت: سكان النبي صلى الله عليهِ وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذاً كان العشر شمر وشذ المئزر) [رواه أحمد]. ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة العشر الأواخر من رمضان، وشدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها والاجتهاد فيها بأنواع الطاعات والقربات من صلاة وقرأن وذكر ودعاء وصنقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزّه يعني يعتزل نساء ليتفرغ للصلاةو الذكر، وأن النبي صلى الله عليهوسلمكان ايحيي الليل بالقيامو القراءةوالذكربقلبه،ولسانانهوجوارحه لمنزلة هذه الليالي وشرفها عندِ الله وطلبًا لليلة القدر التي من قامها إيمانًا واحتسابُا، غُفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقيام والصلاة والقراءة والدعاء والسحور وغيره، بهذا يحصل الجمع بينهوبينما ورد في "صحيحّمسلم، عن عائشة رضني الله عنها قالت: (رما أعلمه قام ليلةُ حتى الصباحه؛ لان إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع

العبادة، والذي نفته هو إحيـاء اللـيل بـالقيام فقط.



والعبادة، ويتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليـلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهـم
قال الإمام الزهريي رحمه اللله: عجبًا للمسلمـين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليـه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قيضن اللـه ومن أسرار الاعتكاف: صغاء القلب والروح، إذ إن مدار الأعمال على القلب كها جاء في الحديث: „ألا وإن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسـد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلبه [أخرجه البخاري]. فلما كان الصيـام وقاية للقلب من مغبة الصوارف الشهوانية من فضول الطعامو الشرابوو النكاح، فكذلك الاعتكاف ينطوي على سر عظيموهو حماية العبد من آثار فضنول الصحبة وفضنول الكلام والنوم وغغير ذلك من الصوارف التي تفرّق أمر القلب وتفسل اجتماعهه على طاعة الله عز وجل.

## A

قال الشوكاني في پنيل الأوطار:: قال الائمه الأربـعة وطائفة من العلماء: يدخل المعتكف قبيل غروب الشمس ويخلو بنفسه في المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح، وذلك في مغرب يوم العشرين من رمضان، ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر. شروطه: لا يشنرع إلا في المساجد، فعن عائشـ رضي الله عنها، اللسنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة لا بد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرألا الته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يِصوم. رواه اليّهقي بسند صحيح وأبو داود بسند حسن. قال ابن القيم رحمه اللله: لم يذكر الله تعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلـي إلا مع الصوم. [زاد المعاد: الام/ الإساملام ابن تيميـة، وهو قول جمهور العلماء. وأما خروج المعتكف من المسجد فهو على ثلاثة أقسامز 1-الخروج لأمر لا بد منه طبعًا أو شرعُا لقضاء اءحاجة البول والغائطووالوضنوء الواجب والغسل من احتلام، وكذا الاكلل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في

المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا. ب- الخروج لأمر طاعة لا تتجب عليه؛ كعيادة مريضن، وشهود جنازة، ونـو ذلك، فلا يفعله إلا أن يشترطفي ذلك ابتداء اعتكافه، مثل أن يكون عنده مريض يـحب أن

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشـة رضني الله عنها، وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه اللصـلاةونضتح الماء في وجها وني الموطا أن عمر بن الخطاب كان يصلي هن الليل ما شاء اللهه أن يصلي، حتى إنى إذا كان نصف الليل أيقظ

 وكانت امرأةأبيمحمدحبي الفارستيتقوللهبالليل: رقد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، وزادنا قليل، وقو افل الصـالــيني قد سارت قدامنا، ونــن قد بقيناهـا يا نائمُا باللـيل كم ترقد
قم يا حبيبي قد دنا الموعد وخذ من الليل واووقاتي وردُا إذا ما هحيع الرقد من نام حتى ينقضني ليلـك لم يبلغ المذزل او يجه
فينبغي للعاقل أن يغتنّم هذه اللـيالي المباركة بما يناسب منزلتها ومكانتها العظيمة عند الله تعالى، فإنها فرصـة ثمينة وغنيمة عظيمة لا ينبغي أن يفوتها المسلم حتى يفوز برضوان الله تعالمى، ويدرك سعادة الدنيـا ونعيم الآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ذرى
 الأوقات المباركة ويغفلون عنها، ويمضنون أوقاتهـم فيما لا ينفعهم، فيسهرون الليل كله ني اللـهو الباطل، وفيما لا فائدة فيـ، فيا حسرة على العبـادا

ومنخصنائصنهذه العشر المباركة استحباب الاعتكاف فيها، والاعتكاف هو: لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو سنـة بـالإجماع، ولا يجب إلا بـالنذر، دل على ذلك كتاب اللـهوسنة رسولـه صلى اللـه عليهوسطلم،
 [البقرة: وكان النبي صلى اللهه عليه وسلّ يـعتكف العشر الأواخر منزمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه وأصحابه من وبعده. فعن عائشة رضـي اللهع عنها قالت: ركان النبي صلى الله عليهُوسلم بـعتكف في كل رمضان عشرة أـيام، فلما كان العام الذي قُضض فيه اعتكف عثشرين يومًا ه[البخاري
 والمقصود بالاعتكاف: انقطاع الإنسان ليتفرغ لطاعة اللله، ويجتهد في تحصيل اللواب والأجر وإدرالك ليلة القدر، ولذلك ينبغي اللمعتكف أن يشتغل بالذكر

فينبغيللمسلمفي العشر الأواخرمنرمضانأنيـجته فيتصريليلة القدر؛ لحرصالنبيصلى اللهعليهوسبلم على قيام هذه الليلة المباركة وإحيـيائها والتهجد فيها والصـلاقوالدعاء． قال سفيـان الثوري：هالدعاء في تلك الليلة أحب إليُ من الصـلاة،هومرادهأنزكثرة الدعاء أفضل منٍ الصـلاة التيلا يكثرفيها الدعاء، وإنقرأودعا كانحسنا، وقدكان النبي
 تـلاوة القرآن الكريم لا يمر بآيةّ رحمـة إلا سالل، ولا بآية فيها عذاب إلاتعود، فيجمعبـين القراءةو الصـلاةوالالدعاء والتفكر،وهذا أفضل الأعمال وأكملهافيافي الليـالي العشر． وقد صرصت أمنا عائشة رضبي الله عنـها على الاجتها
 إنو افقت ليلة القدر، مـا أقول فيهاء قال：（قولي：اللهم إنك عفو تـحب العفو فاعفعني＂［أحمدو الترمذينيابنماجهـ

والعَفُوْ من أسماء الله تعالِى وهو المتجاوز عن سيئّات عباده الماحي لآثارها عنهم وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يـعفو بـغضهـم عن بعضى فإذا عفا بعضههمعنبعضنعاملهمبـعفوه،وعفوه أحب إليهمنعقوبته． وكان النبيصلى اللـه عليهوسسلميقول：（اللههم إني أعون برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك مذك، لا أحصي ثنـاءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك،［رواه مسلم］． وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال والليالي العشر؛ لأن الموحدين إلعاملـِّنٍ
 ولا حالاو ولامقاما فيرجعون إلى سؤال العفو من العفو عسـى الله أن يقبلهم ويتجاوز عنهم ويشملهم بعفوه ورإحسانه． فأقبلوا على الله عز وجل بقلوب خاشعة لاغتنام الأجر في هذه الأيـام العشر وخاصن ليلة القدر، ففيها يُفتح الباب ويُقرب الأحباب ويُسمع الخططاب ويُكتب
 طلبها فهذا أوان الطلب، واحذروا هن الغفلة فقي الغفلة سوء المنقلب．
وغدّا توفى اللنفوس ها كسبت
ويحصن اللزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم
وإن أساعوا فبئس ما صنعوا
اللهم إنك عفو تـحب العفو فاعف عنا، والحمد لله رب
العالمين．

يعوده أو يخشىى من موته، فيشترطفي ابتداء اعتكافه خروجه لذلك، فلا بأس به． ب－الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراءونحو ذلك، فلا يفغعله لا بشرطو لا بغير شبرط؛ لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصون منه، فإن فعل انقطع اعتكافههولا حرج عليه．

ففي هذه العشر ليلة القر التـي شرفها الله على غيرها، ومن بها على هذه الأمة بعظيم فضلها وجا وجزيل أجرها
 ك

 فقد وصفها الله تبارك وتعالى بأنـها ليلة مباركة؛ لكثرة


 هو كائن من أمر اللـه سبحانانه وتعالى في تلك السنـة من الأرزاقو الآجالو الخيروالشرو وغير ذلك منكل أمرحكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا
 （1），تع


园



 والأجر، ولنلك كان منز قِامها إِمـانًا واحتسابًا غُفر له

为（14）首
إلى الأرض بالخيروالبركةوالرحمة. ＂والروحه：هو جبريل عليه السلام، وقد خصنه بالنكر
 للمؤمنـين من كل خِف الكثرة من يُعتِق فيهـا من النـار،
 القدر تنتهي بطلوع الفجر، قال مالك：بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أُري أعمار الناس قبله أو ما شاء
 الذي بلغ غيرهـم في طول العمر فأعطاه ليلة القدر خيرًا من ألفشهر．


## (

 فهذه طائفة من أحكام الصـيام، مجوعة من كلام أهل العلم، بطريقة السؤال والجواب.

الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختيـاره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسـلـ: "من ذرعـه القـيء فـلا قضاء الـاء عليه، ومن الستقاء فعليه القضاء" [الترمذي -صحصه الألباني] (VY•)

OO سؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟ الجـوِاب: لا حـرج في بلع الـريق، ولا أعلم في
ذلك خـلافاً بـين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منـ، ولا أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق، وبالله التوفيق. OO سـؤال: هـل يـجـوز استعـيال الطيب، كدهـن الـعـود والـكولـونـيـا والــــخور فـي نهار رمضان؟
الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور.
s أْ OO ســؤال: رجـل صـائم اغتسل وبسبب قوة ضنغط الماء دخـل المـاء إلـى جوفه مـن غير اختياره فهل عليه القضاء؟ الجواب: ليس عليه قضناء لكونه لم يتعمد ذلك، فهو في حكم المكره والناسي.
 00

الغاس يفطر في رمضان؟


OO ســؤال: يوجد في الصيدليات معطر خاص للفم، وهو عبارة عن بـخاخ. فهل يـيوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
الجواب: لا نعلم بأساً في استعمال ما يزيل الرائحـة الكريهة منٍ الفم, في حِّ الصق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهرا مباحا. find \% Jasil
OO سؤ ال: ما حكم استعممال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خـال نـهـار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا الجواب: الكحل لا يفطر إلنساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعمالها في الليل أفضنل في حـق الصـائـم، وهـكذا مـا يحصل بـه تجميل الـوجـه هـن الصـابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلـد، ومـن ذلـك الحنـاء والمكياج وأشـبـاه ذلـك، مـع أنـه لا ينـغغي استعـمـال المكيـاج إذا كـان يضر الوجه، والله ولي التوفيق. الالقي OO سـؤال: هـل الـــيء يفسـ الصوم؟
الجــواب: كثــيرأ مـا يـرض
 جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب

إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطتك بغير قصد فصومك لا يبطل. 00 سؤالال: خروج اللدم من لثة الصنائم هل
s الجواب: الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتـلاعه مـا أمكن، وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه، فإنه ليس عليه في ذلل شيء، ولا يلزم القضاء. OO سؤال: إذا طهرت الحائض تَيل الفجر

واغتسلت بعد طلوعه فـا حكم صوومهاء الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض الـنساء تظن أنـها طهرت وهـي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشّة . رضـي اللـه عنها . فيرينها إيـاه عـلامـة على الطهر، فتقول لهن: ((لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء))، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أن تراعي الصـلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، أو قبل طلوع الشمس، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطا في رمضان وفي غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصطي الصـلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لاداء المصـلاة، وإذا أحبت أن تـزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الثمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومهها صحيح، كـــا أن الـرجـل إذا كـان عليه جنـابـة ولــم يغتسل منـها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأنـه ثبت عن النبّي صلى اللـه عليه وسـلم إنـه كان يـدركـه الـفجـر وهـو جبـب

الجـواب: الغيبة لا تفطر الصائم وهـي ذكر الإنسان أخاه بما يكره وههي معصية، لقول الله
 وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يغطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتضنفف الأجر؛ لقول النبي صلى الله عايه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه،رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إالصيام جنة فـإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل أني صائم، متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
OO سؤال: ما الحكم إذا خرج هن الصائم دم

أو سحب شيء منه اللتحليله
الجـواب: خـروج الـدم من الصائم كالرعاف
والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما
يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصـائم في تحليل الـدم عند الحـاجـة إلـى ذلـك، ولا يفسلد الصـوم بـلـك، أها التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيرار، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق. [انتهى من مجموعة فتاوى

سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله]. منز لتّاوى الشيخ ابن عثيهين رحهـه النه 00 سؤالل: ما حكم الاتثيرد للانصائي؟ الجـواب: التبرد اللصائم جائز لا بـأس به، وقد كان الرسول عليه الصـلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بـالمـاء لتخفيف شـدة الحــرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثنر؛ لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة. OO سـؤوالل: هـل يـيطل الصووم يتنوق الطعام\$ الجــــواب: لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا يفعله إلا

ج : إذا أسشل الكافر ، أو بلغ الصفير، أثناء النهار لزمهوها إمساك بئية اليوم وليس عليهوما قضاؤه، ولا قضاء الأيام التي قبله من الشهر،
 وإذا شخفي المريض ، أو أقام المسافر \& أو طهرت الحائض ، فالأحوط الإمساك بقية اليـوم
 وما فاتهم قيله. و الفرق بـين القسمـين: أن القسم الأول تحقق لديهم الثرط، أمـا القسم الثاني
فقد زال عنهم المانع.

OO ج : قـال الخـرقـي : وإذا كـان الـغـلام عشر سنـين ، و أطاق الصيام اخذ بها قال ابن قدامة: واعتباره بالعشبر أولى؛ لان
 على الصـلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصا بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى ، واجتماعها الوها ، في أنهما عنادتان بدنيتان من أركان الإسلام إلا ان الصو الصوم أشت فاعتبرت له الطاقة ؛ لأنه قد يطيق الصـلاة من لا يطيقه. [المغني مع الشرح

فها بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده
من الصيام رحمة بهـ بزعمهه!

لע يعرف أولاده ، ولا الجهات الأصلية ، قهاذا عليه في الصوع
ج : إذا كـان الـواقـع مـا ذكر ، فليس عليهـ صـلاة ولا صيـام ولا إطعام. وإذا كان يـعود إليه عقله أحياناً ، ويذهب أحيانا ، فإذا عاد إليه صـام ، وإذا ذهب عنه سقط عنـه الصـيام.
 ج : إذا ثبت بـالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يـجوز لــه الـصـيـام ، أمـا إن ثـبـت أن الصووم يجلب المرض لـه أو بـالمـريـض بزيـادة مرضنه أو تأخير شفائهـ أو يؤلمه أو ششق عليه الصيـام ، فالمتسحب لـه أن يفطر ثم يقضضي.

من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسطلم. والله أعلم. [انتهى من مجموعة فتاوى سماحة الشيخ الشا ابن عنيمـين رحمه اللهـ]
alual 12 童
 رمضانء 00 س : ما حكم التهئة بـخـول شهر

ج : لا حرج في ذلل
 صن مرض آو تخفيفاً للوزنی" ع : إن اقتصرت نيته على هـذا فليس له

资

[الإسراء/1|-19]

ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله-صلى الله عايـه وسلم-: امن صام رمضان إيمانا واحتسبابا غفر له ما تقدم من ذنبهه [صنيح الترغيب 10/1٪]، وينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس معنى كلمة (احتسابا) ويدعوا ذكر الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم. OO س : كـيـف يـحكـم بــــــول شهر رمضانء..
ج : بأحد أمرين :

 مصَدر موثيوق وجب العمل بذلك. - الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ولا مانع من توالي شهرين أو اكثثر في السنة
 يوما 00س : إذا إسطلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو شُفي المريض، أو أقـام المسـافر، أو طهرت الحـائضن، أثنـاء النـهار في رمضان، فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضضاء؟

Upload by: altawhedmag.com

في الصحيحـين ، قال : خرْج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بـماء باء فرفعه إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر . فالأحوط أن لا يفـي المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت.

 أن يبيت نية الإفطار؟ ج : لا يـجوز لـه ذلك ، بل ينوي الصيام ؛ لأنه لا لا يدري ما يـعرض له ، فقد لا يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كها تقدم.
، 00 فسافر من أجل ذلك؟ ج : فعله حرام ، لأنه قصد التحايل ، وهو آثم

ولا يـجوز له الفطر "يُخَادعُونَ اللهُهَ وهُوْ خَادعُهُمْ،.
 ج : إن كان المطلار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ، ثـم يفطر وإن كان المطار خـارج البلد ، جـاز لـه الفطر في المطار
OO الصيام ، فلما القعت الطلئرة وارتفعت رأينا الشمسى مرة أخرى ، فما حكم الصيامو ج : الصيام صصيح ؛ لانته عليه الصـلاة والسنام قال : "إذا أقبل الليل من هـاهنا ، وأبدر النهار من هاهـا لاهـا

وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" [متفق عليهـ]. OO س : من صام في بلد ، ثُم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قِله أو بعده ، فماذا يفعل؟ إل ج : يفطر بـإفطـار أهـل الـبلـد الـــيـن ذهب إليهم ، ولو زاد على ثـلاثين يوماً (بالنسبة لـه) لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : "الصوم يـوم تصومون ، والفطر يـوم تفطرون" [رواه الترمذي وهو حديث صحيح]. لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بـعـد يـوم الـعـيـد)؛ لأن الـشـهـر لا لا ينقص عن تسعةّ وعشرين يومأ. نـســأل الـلــه أن يعينـا وإخـوانـنـــا المسـلـــــين على
 ويـرضـى ، والـلـهـه تعاللى

أعلم.

وم س : شخص مصاب بقرحة في معدته ، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم؟ ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ، فيتعين السمع والطاعة لنصحه ، ودلـك بإفطاره في رمضان حتى هيج القدرة والاستطاعة علي الصور ؛ لقوله تعالـى

 رمضان التي أفطرها.
سن : ما ما حكم العاجز عن الصـيام عجزا

 صاع من قوت البلد ، (مثال : قرابـة 1 كغ من الأرن) يدفعها في أول الشهر كما فعل انس رضبي الله عغه، ويجوز أثناءه أو في أخره.
OO سن : رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه دمكن ، قهل يحزنئه الإطام ج : لا يحزئه الإطعام ، ويجب عليه الانتظار حتى يشغف ثم بیڤضبي. سى : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم، فمات ، فماذا عليههو ج : ليس عليه شبي؛ لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بـالشرع ومـات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالح س00 شس: شخص صـام جـزعا من رمضضان ثـم عجز عن إكمال الباتي ، فماذا يعمل؟ ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يـزول ثم يقضني ، وإن كان عجزه لأمر دائـم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كما تقدم.
(00 : ما حكم الصوم للمسافر؟ ج: إذا شق عليه الصوم في السفر فالالفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر . وإن لم يشق عليه صام والفطر جائز،،
س س : متى يفطر المسافر؟ ج : في ذلك حديثان : - الأول : حـديـث أنس رضبي الله عنه أنه أفطر على دابــتـه قـبل أن يـخـرج وقد تهـيأ للرحيل. - الثاني : حديث ابن عـبـاس رضنـي الـلـه عنههما

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن من سنة الله الجارية في خلقه أنه فاضل بين عباده وبين مخلوقاته، وهذا التفاضل لا يكون إلا لحكمة ربانية، وإن من الأزمنة المفضلة عند الله شهر رمضان، فهو شهر الصبر والتقوى والجهاد والكرم، وكان الصحابة يتخذونه متجرا للحسنات وفرصة لرفع الدرجات، ويقبلون فيه على قراءة القرآن والصدقل، والناس في هذا الشهر يتباينون فصنهم من يستغل أوقاته في التزود من الطاعات والقربات، ومنهم من يتردى في الشهوات والمحرمات. ولعلنا ندرك أن الحكمة من فرض الصوم هو السمو بالنفس وتطهير القلب وتزكيته، فيجب على المسلم الإستفادة من هذا الموسم في تغيير مسار حياته باتخاذ الوسائل المؤدية إلى ذلك كمحاسبة النفس والصبر، والسعي إلى إصلاح الذات، وتغيير مظاهر الفساد المتفشية في المجتمع المسلم في جميع مناحي الحياة. وليس هناك من, وسيلة أو طريقة أفضل من طريقة النبي صُلْى اللهُ عَلِّهِ وُسَلُمْ وصحبه والسلف الصالح، فنُعمر النهار بالصيام -صيام الجوارح وصيام القلب- وبقراءة القرآن ومدارسته، ونُعمُر الليل بالِّيام، ونتّرك

لهذه النفوس أوقاتاً للراحة، وكلِ بحسبه. فرمضان موسم خير، ومن أراد أن ينافس فلينافس كما يشاء، وإنما نركز على أمر هو أعظم ما في هذا الشهر -كما رأينا من سيرة
 - (وهو القرآن) حتى قال بعض العلماء: إنٍ ختم القرأن في رمضان لا يكره في أقل من ثلاث كما في بقية الشهور،. ففي رمضان من استطاع أن يختمه في أقل؛ فليفعل وقال بعض العلماء: پإنه شهر القرآن وشهر التفرغ للعبادةه. والمقصود أن أهم عمل يشغل بـه الإنسان نفسه أناء النهار هو قرقاءة القرآن، ففي الصلاة سيصلي جماعة، ويسمع القرأن،



Upload by: altawhedmag.com

وبعد صلاة المغرب عد إلى بيتل وتناول طعام اللعشاء الخفيف الذي لا ترهق فيه بطثت و'لا معدتك، وإنما تلبي فيه احتياجك بقدر طالضرورة؛ لان الأطباء يقولون: إن الحاجة في الطعام للثلث فقط، إذا شعرت أنث لا زلت محتاجاً إلى الطعام فمعنى هذا أنه امتلا الثلث عندك، أما إذا شبعت فقد امتلأت الثلاثة الاثلاث كلها، فنحن قومُ لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، غقم قبل أن تشبع من الطعام. وبعد ذلك تقوم إلى المسجد، وابحث عن إمام يؤدي الصلاة بتؤدة وخشوع، وطول قراءة وقنوت، تبحث عن إمام تطمئن إلى قراءته، وإلى إنسان يطيل القراءة ويعطي القراهة حقها من التجويد والترتيل والإطالة والركوع والسجود، فتصلي معه، وتأتي قبل الالذان في الصف الأول، وتأخذ مصحفك

وتقرا إلى أن يصلي العشاء والتراويح. الاسرة الكسالهة والالامتثال النه وتّقيقي عبوديته : من معاني الصيام: الاستسلام لله تعالى، وذلك بأن تشعر بأتك عبد فعلا، والعبودية لله هي كمال الحرية، ولذلك يقول عياض رحمه الله:
ومما زادني شــرفاً وفخرًا وكدت باخمصي أطا الثريا

دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا
فهو يعتبر أن من أعظم الشرفِ أنه مخاطبُ بقوِل الله تعالى: يا عبادي. إذا: كمال الحرية في كمال العبودية لله جل وعلا، والصوم يربي العبد على العبودية،

 فيكون في هذا أمر لـ بالأكل، فتجد أن من العبادة أنْ تأكل، ولذلك يستحب للإنسان أن يأكل -مثلا- عند السحور وعند الإفطار كما هو معروف، ويكره لهه الوصال؛ بحيث يوالول الإنسان يوما أو يومين فلا يفطر بينهما، فتكون العبادة حيئذِ بأن تأكل وتشبع شهوتك من الاكلل والشرب، وفي وقتٍ أخر يأمرك الله

ويصبح الأمر في الحقيقة وكأن الشهرز كله شهرُ قرآن، ولابد أن نتفكر ونتّدبر فيما نقرأ
 ، إلِّك
 كتاب الله كاملا مرة أو مرات في شهر واحرّ، ونعرف ما نهى اللـه عنه في كتأبه، وما حذُر هنه، وما أمر وأوصى به؛؛ لأن هذا القرآن خطاب لنا أنْزِل لنا لِيخاطبنا الله به، وليس مجرد أِيات تسمع بالآذان، ونقول: صلينا أو سمعنا. فاعتبر أخي وأختي كل ما تقرا أو تسیع خلف الإمام خطابا من رب العالمين إليك، ثم انظر كيف مقامك من هذا القرآن، وكيف منزلتك في التعامل مع ربك من خلال كالامه الذي أنزله، والذي أمرك أن تتبعه وتؤمن بها بجب أن يكون لل مصحف من أول رمضان تقرأ فيه القرأن، ويجدر ان تختم القران أقل شيء في كل ثـلاثة أيام مرة، يعني: تقرأ في كل يوم أقل شيء عشبرة أجزاء، فكان السلف يختمون القرآن ستين مرة، يعني: يختمون ختمة في الليل وختمة في النّهار، وكانوا يؤجلون كل جلساتهم وعلومهم وكل أشغالهم ويتفرغون اللقرِّن؛ لآنه شهر

[البقرة: 1 1ما]
لكن بحكم عدم تفرغنا نحن فلا مانع الن نختم في رمضان كله عشر مرات، يعني في كل ثـالاثة أيام مرة، وهذا فضل عظيم، ثم بـد ذلك تصلي مع الجماعة في المسجد وتعود من الصلاة إلى مواصضلة عملك إلى أن ينتهي النهار، ثم تعود إلى المسجد وتصلي فية مع الجماعة وتجلس تقرأ القرأن في المسجد إلى المغرب؛ ولا تَّزل إلى السوق إلا لأمر ضروري تأخذ غرضك وتنصرف، ثم اجلس في المسجد واقرأ إلى أن تغرب الشمس ثم اذهب إلى بيتك ونبه زوجتك إلى اختيارٍ التمر في الإفطار، وكلوا من التمرات وترا؛ ثالأًا أو خصسًا أو سبع تمرِات، ثم اشربّ ماءً، واذهب إلى المسجد مبكرا وصل المغرب،

يا باغي الجير أقبل






 مِنْ النـار، وَذلك كل لـِّلةِ " [سنّن الترمذي

وصححهة الألباني] فإذا كان الله عز وجل يعاملنا هذ الماه



ومن صنفاته الودود، فيا أحـها العاصاصي المدبر عن ربك تبارك وتعالى! أقبل ولا تخف إنك من الآمنـين أيها المسلم: إن تحنب الخطا خير من الاعتذار، وإن كان الاعتذار مطلوبًا إذا وقع الخطا ، وهو علامة أدب وتو اضع واعتراف بال بالخطأ، وكذلك فإن ترْك الذنب أهون عليك من طلب التوبـ، فإنك قد لا تُوفق لتوبـ، وقد تتوب فلا يُقبل منك، فلماذا تلقي بنفسك في الثقِهول؟ فترك الذنب إذأ خير لث، وأقرب سيـلا وأرشد من


 إنه ينبغي علينا أن نحقق العبودية لله تبارك وتعاللى في أنفسنا وأولادنا، نعم ششهر رمضان شهر طاعات، ولكن الله تبـارك وتعالى يحب العبد إذا عبده في وقت غفلة الناس، ولذلك قال النبي صنى اللـي عليه وسلم: (صـلاة الأوابين حـين ترمض الفصـال، ، وهو حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، والفصيل, هو ولد الناقة الصنير الذي لم يستو خفه فهو لا يتحمل حرارة الأرض فيمشبي على الأرض قفزأ، فإذا صليت لله عز وجل في هذا الوقت فقد عبدت الله في وقت قلما يسجد لـه فيه ساجد، هن الذي يصلي قبل الظهر بسـاعة ونصف؟ الناس
 أَلِّلِّ" [البقرة:IAV إلى الليل، عن الأكل و الشرب وسائر المفطرات طاعةُ للـه عز وجل، فتتربى حينئن على العبوديـة الحقيقية لله، إذا قال لك: كل فإنك تأكل، وإذا قال لك: اشرب فإنك تشرب، وإذا قال لك: صم وأمسك؛ فإنك تصوم وتمسك. ففي هذا يتربى العبد على أن القضنية ليست مجرد أذواق وشهوات وأمزجهة يتعاطاهها؛ بل هـي طاعة لله عز وجل، فإن أمرنا بـالأكل أكلنا وإن أمرنا بالإمساك أمسكنا ولذلك تجد الِعبد -مثلأ في وني صالاته أحياناً يقف، وأحيانا يركع، وأحيانا يسجد، وأحيانا يقعد، لأن هذا هو الأمر الذي أراده اللـه، وكل هذا لإقامة الصـلاة وإقامة ذكر الله. ولهها حذر اللهه تعالى من كيد الشیطان في هذا المجال


 وفي الإحرام مثلا حـين يـرم الإنسان ليس منهيا عن الأكل ولا عن الشرب، ولكنه منهي عن الجماع ودواعيه، ومنهيُ عن الاعن تغطية الرأس، وعن الطيب وعن تقلـم الأظافر، وعن قص الشعر، وعن جميع ألوان الترفاه، فيمتنع عن جميع هذه الأشياء ما دام محرما؛ لأن الله تعاللى هكذا أراد منا إرادة شرعية، لكن لـه أن أن يأكل، ولو امتنع إلمحرم عن الأكل والشرب لأنه مصرم لكان مبتدعا في ذلك. فإذا انتهى إحرامه يقال له: مطلوبُ منك الآن -وجوبا- أن تحلق أو تقصر رأسك، ولك أن
 قال الله: هn
[الحج:ج1]
فهذه تربيةُ على العبودية الحقيقية لله جل وعلا، يأمرك اللله بـالشبيء فتمتثل، ويأمرك بنقيضن فتمتثل أيضا، وليس من الضروروي أن ندرك علة أو حكمة لهذا الأمر أو لذاك النهي، فالعلة والحكمة تتلخص في أن الله تعالى أمر فأطها و وامتثلنا، ونهى فانتهيا وانـا وامتثلنا، وهذا هو معنى العبودية الحقيقية.

Upload by: altawhedmag.com

أَوْْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنِا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا،



 يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ؛ مِلَّكِ اللهُهُ قَلْبَهُ رَجَاءُ يَوْمَ


 وحسنه الالباني]

هذه الأنشطة يُقصد بها نشر الفضيلة وصرف الناس عن الرذيلة؛ من هذا إقامة مسابقة الأسرة المسلمة، وتُعلن في بداية شهر رمضان، وتُوزع الجوائز في آخر ليلة وهي ليلة العيد. لماذا نجعل وسائل الإعلام من جرائد ومجلات وتلفاز وغيرها تسيطر على عقول وأفكار بناتنا وإخوانتا وشبابنا بأسئلة الله أعلمبها، انظروا للجرائد، وانظروا إلى الانسئلة التي تدار في وسائل الإعلام باننواعها، وستجدن عجباً في صرف الذاس عن أمر دينهم، إلا من بعض الأسئلة. فينبغي أن يُستغل المسجد أيضاً لطرح مثل هذه المسابقات؟ بعنوان: (مسابقة الأسرة المسلمة) توزع على أهِل الحِي، ويشارك فيها الجميع كبارا وصغاراُ، رجالا ونساءُ، ثم تعلن الالتائج في آخر ليلة من رمضان ولا مانع أن يشارك رواد المسجد من الناس في الحي أو في المسجد كل بما يستطيع: هذا بإعداد الأسئلة، وهذا بتوزيعها من الصغار، ويشارك بعض القادرين من الأغنياء برصد مبالغ للجوائز في ليلة رمضان، وهكذا يتكاتف المسلمون في إحياء شهرهم، وأيضاً في تصريك وتوجيه وتفقيه أولادهم وبناتهم. والحد من انتشار ما لا ينفُع الناس. اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا وبارك لنا فيه، وأعده علينا أعوامُا عديدة وأزمذة مديدة، واجعلنا فيه ممن غفرت لهم وأعتقت من النار رقابهم. يا سميع الدعاء.

في معايشهم يسعون في الأرض، فإذا كان قبل الظهر بنحو ساعة إلا ربع تمتنع من الصلاة؛ لان هذا وقت الزوال إلى أن يؤذن للظهر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة صلاة الأوابين. والأوابون: جمع أواب وهو الرجاع إلى الله عز وجل، وهذه منزلة من المنازلٍ العظيمة التي إذا حققها العبد كان ناجيا لا محاله، لو ثبت أنه في رتبة الأوابين، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين لذلك. إذأ: نفهم من هذا الحديث أنك إذا كنت في فقر فتصدقت فقد حققت أعظم العبادة؛ لآنها كانت عن فقر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: پأفضل الصدقة جهد المقل، وابدأ بمن تعوله [أبو داود وصحصه الألباني] ، فإذا كنت فقيرا ولأهلك عليك نفقة واجبة فلا تتصدق مع هذه القلة إلا على أهلك، هـم أولى من غيرهم، إذا كان عليك نفقة واجبة فقد وجب عليك، فإذا لم تكن عليك نفقة واجبة فأولو الأرحام أولى، لكن الثاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسنم: (أفضل الصدقة جهر المقل،

لا أجد عملا أرشد الناس إليه خيرًا مها أرشدهم رسِول ,الهدي صلى, اللهِ عاليه وسِلم : عَنْ أبَي شُريك أنَّ رَسُولِ اللهَ صَلِّى




 وعَنْ عُمْرَرضيٍ الله عنه، أَنْ زَجُلاُ، جَاءُ





 تُدْخلةُ عَلِى مُسْلِ، أَوْ تَكُشَفِ عَنْهُ كُرْبَة،

نو اصمل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثـية للقارئ الكريـم حتى يقِف علمى حقيقة
 السئة القصداص والو عاظة واعتر الكثيرون بها لوجودهها في كتب السنة الأصلية.
 القصص الـواهيـة المتعلقدة بـالصيـام والتي

 ليتحمل قصمة الحديـث الـذي جصع فأوعى، وتصنـ رجـاء ترخنصن السحور حتى مطلع الشمس, وقیصنة الملانكية في ششهر رمضنان هـع أهة محمد صلى الله عليه وسلم، وقصنة الريح

 هذا الشهر هع قصة صنـام بـالال رضي الله عنه


كُوريِ عن سليمان بن بريدة عن أبيـه بريدة بن الحَصيب الأسلمي رضـي الله عنه قـال: دخل بـلال رضـي الله عنه على رسول الله صلى اللـي عليه وسنلم وهو يتغذى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: „الـغذاء يـا بــلاله. فقال: إني صائم يـا رسول اللـه. فقال رسول الله صلـى اللـه


 ثانيا: التشفريعد
 حدثنا محمد بن المنصي، حدثنا بقية، حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: دخل بـلال على رسول اللـه صلى الله عليه وسلم.. القصة.
 ( وأبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو القاسم بن حبي المفسر من أصلاه، وأبـو صادقو محمد بن أحــد الـعـطـار، قـالـوا: أخبرنـا أبو العباس هحمد بن يـقوب، حدثنا أبو عتبـ، حدثنا بتية، حدثنا محمد بن عبد الرحمن به.

or

لصق البلاء بالثقة مع براءته منه. وممن عُرف بهذه الوصدة بقية بن الوليد، وكان من أفعل الناس لهاه،. اهـ. فلا يغتر طالب العلم بتصريح بقية بالسماع متوهمُا أن العلة قد زالت، مع أن العلة موجودة في طبقات السند من بقية فما فوقه حتى يصل إلى الراوي الأعلى، فلابد وأن يصرح بالسماع إلى الصحابي، وهذا من دقيق الصناعة الحديثية الصيا في التعامل مـع أقسـام التدليس، خاصنة هذا القسم وهو تدليس التسوية الذي هو من شرها وأفحشها كما بينا آنفًا. وبالنظر إلى السند لم يُصرح بالسماع في بقية، وهو من مقتضيات عدم قبول روايـة من عُرف بهذه الوصمة من تدليس التسوية كبقية بن الوليد، فالرواية مردودة بالتدليس خاصة بهذا القسم الذي من شر أقسامه وأفحشها وإن لم توجد هذه العلة وهي التدليس فالقصة واهية، والخبـر الـذي جـاءت بـه كذب مختلق مصنوع منسوب, إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مبين أنفا في العلة الأولـى من سؤال ابن أبي حاتم لأبيه في "الجرح والتعديل، عن محمد بن إبراهيم القشيري فقال: امتروك الحديث كان

يكذب ويفتعل الحديث)، اهـ
قلت: وكذلك قول أبي الفتح الأزدي: (محمد بن عبد الرحمن القشيري كذاب متروك الحديث).
اهـ.

ولقد بيّن الحافظ ابن حجر في "شرحِ النذبة"
 عدالته بهذا الطعن، وبين مُسمى حديثه فقال: "الطعن بكذب الـراوي في الحديث النبوي هو "الموضوع". ई- وبتطبيق هذه القاعدة الحديثية على الخبر الذي جاءت به هذه القصة ورواته نجد أن هذا الخبر ״موضوع" وتصبح القصنة واهية. ه- وحتى يتبين للقارئ الكريم هذا المصططلح قال الإمام السيوطي في „التدريب) (YV/ (Y): أ أ- الموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم -ه. ب- رتبته: هو شر الضعيف وأقبحه. ج- حكم روايته: يحرم روايته مع العلم بوضعه فـي أي معنى كــان، سـواء الأحـكام والقصنص والترغيب وغيرها إلا مقرونا بيان وضعاه؛

الخبر الذي حاءت به هذه الحّصـة تـالف وعلته: ا- محمد بن عبد الرحمن:
 ( $7 \cdots 0 / 0 / \mathrm{F} /$ / 7 ( سليمان بن بريدة عن أبيه حديث: nقال: الغذاء يا بلال. قال: إني صائم،. وعنه: بقية بن الوليد. روى لهه ابن ماجه هذا الحديث.. وهو من الضعفاء المتروكين. اهـ. ب-قال الإمام ابن أبيحاتمفي "الجرحو التعديل" (IVOY/YYO/V) القشيري كان يسكن بيت المقدس، روى عنه بقية،
وآخرون".

ثم قال: سألت أبي عنه فقال: (امتروك الحديث كان يكذب ويفتعل الحديث). اهـ. جا- قال الإمام أبو جعفر العقيلي في "الضعفاء"
 القشيري: حديثه غير محفوظ، ولا يُتابع عليه وليس له أصل". د- قال الإمـام ابن عدي في „الكامل في ضعفاء
 الرحمن القشيري روى عنه بقية وغيره، منكر الحديث،. اهـ.
 (V^EQ/TYヶ/ (\%) عن أبي الفتح الأزدي أنه قال: "امحمد بن عبد الرحمن القشيري كذاب متروك"

الحديث).
r-
أ- وهـو بقية بـن الـوليـــي بـن صـائـد بـن كعب الكلاعي أبو يحمد الحمصي، روى عن محمد بن عبد الرحصن القشيري وآخرين.
 (VYY/TYO/r) قال: „بقية ليست أحاديثئه نقية، فكن منها على تقية،
قلت: وبقية معروف بتدليس التسوية. ب- قال الحافظ السخاوي في (شرح التقريب" (صّY|1): מتـليس التسوية هـو شر أقسام التدليس وأفحشها، كما صرح به العلائي وغيره؛ لكون الثقة الذي قبل المحدوف قد لا يكون معروفا بالتدليس فيصير الواتف عليه في حيرة، وربما

أبي ليلى لم يرو عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا بواسطة هو الحكم بن عتيبة. بينما أن أخاه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن أبيه عبد الرحمن، بل ابن ابنة وهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى، وروايته عن جده أخرجها البخاري ومسلم كها
 r- قلت: فلماذا لم يرو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة عن أبيه إلا بواسطة؟
أ- وبالبحث عن الإجابة لهذا السؤال في علوم رواة الحديث نجد أن الإمـام ابن أبي حاتّم ني كتاب „المراسيل، (rra) قال: "سمعت أبي يقول: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أبيه مات أبوه وهو طفله. اهـ. قلت: انظر إلى ما وصل إليه دقيق علوم رواة الحديث في أمـة نبينا محمد صلى الله عليـه وسلم ليحفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
فـع المعاصرة، واللقيا، بل وبيت واحد يجمع بين الابن وأبيه لم يسمع الابن من أبيه مع بيان السبب، بل ومن نظر إلى علم الطبقات الرئيسة لا يجد انقطاءًا. ب- قال الحافظابن حجر في "التقريب، (Y/ (1^£): امحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري, الكوني القاضني من السابعةه. اهـ. قلت: والسابعة هي طبقة كبار أتباع التابعين كما هو مبين من منهـج الحافظ في "التقريب". جـ- وتـال الحـافظ ابـن حجر فـي "التقريب" (٪97/1): :عبد الرحمن بن أبي ليلى الانصناري المدني، ثم الكوفي ثقة من الثانيةية. اهـ. قلت: والثانية هي طبقة كبار التابعين. فُن نظر في الطبقات يجد الابن من طبقة كبار اتباع التابعين، ويجد أباه من طبقّة كبار التابعين فلا انقطاع ظاهري في الإسناد في رواية الابن عن أبيه، ولكن هناك سقط خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من أئمة هذه الصنعة الحديثية؛ حيث يسمى هذا عند علماء الصنعة بالإرسال الخفي، وبسبيه زلت أقداموضلت أفهام ولألاميته أفرد له الإمام الحافظ ابن رجب في ششرح علل الترمذي،


لحديث مسلم: امن حدَث عني بحديث يُرَى أنه كذب فهو أحد الكاذبيني. اهـ. قلت: هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في (مقدمة صحيحه" - بـاب: "وجـوب الروايـة عن الثقات وترك الكاذبـين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. v- قلت: ولأهمية هذا الحديث نبين للأمة في هذه السلسلة حقيقة هذه القصص الواهية التي انتشرت على ألسنة القصاص والوعاظ وبيان وضعها حتى لا يقع تحت وعيد هذا الحديث، والـذي بنى عليه علماء أصـول الحديث (حكم

رواية الحديث الموضوع). ^- واهتـم بـه أئـــة الحـــيث؛ حتى إن الإمام التـرمذي في „السـنـن، في كتاب „العـلم"، بؤب لهذا الحديث بابًا بعنوان „ما جاء فيمن الـاء روى حديثا وهو يرى آنه كذب،، ثم أخرج هذا الحديث (YTTY) من حديث المغيرة بن شعبة وتال: „هذا

حديث حسن صحيحّ. 9- وكذلك أخرجه الإمام ابن ماجه في „السنن، . $\left.{ }^{(r 9} \tau\right)$ قلت: و(الـكـاذبـين) بصيغة التثنية كما عند الإمام ابن ماجه وبصيغة الجمع كها عند الإمام مسلم. (1- وكذللك أخرجه الإمام ابن ماجه في "السنن"
 رضني الله عنه. فـائدة: نـرى فـي السند عن ابـن أبـي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويتساءيل طالب العلم: ما الفرق بـين ابن أبي ليلي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى الذي هو شيخ شيخ ابن أبي ليلى" ا- قال الإمام النووي في ششرح مسلم، ( (YO/1): اأما ابن أبي ليلى الفقيه المتكرر في كتب الفقةه والذي لـه مذهب معروف فاسيه محمد، وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى،. اهـ.
 (0990/६97/17): (امحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصـاري أبو عبد الرحمن الكوني الفقيه قاضي الكوفة، روى عن الحكم بن عَتْيْبَ وآخرين.. اهـ.
قلت: وبهذا يتبين أن محصد بن عبد الرحمن بن

وبينا أنه صحيح مشهور، وبينا أن الشهرة فيه أصلية، حيث جاء من حديث الصحابي سمرة بن
. 四
ومن حديث المغيرة بن شعبة، ومن حديث علي بن أبي طالب من رواية ابن أبي ليلي عن الحك عن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليُ رضي الـي الله عنه عن النبي صلى اللـه عليه وسلم كها في الحديث

الذي أخرجه ابن ماجه في "السننت، (ح^r). وكانت لـه متابعة تامه من روايـة الـا الحكم عن عبد الرحصن بن أبي ليلى عن علي الـي بن أبي طالب عن النبي صنلى اللاه عليه وسنلم كما أخرجها ابن ماجه في „السننه، (ح.ع ). قلت: وهذه الطرق التتي استبانت بـها المتابعات والشو اههد لحديث علي بن أبي طالب رضبي اللاه عناه، والذي سئل عنه الإمـام الذارقطنتي في كنتابيه


أنه كذب فهو أحد الكاذـبـنين. فقال: يرويه الحكم واختلف عنه: أ- فرواه الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى عن علي. بـ وتابععه مصمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم. ج- وتابعهما عيـد الله بن موستى عن شعبلة عن

الحكم وأسنده عن علي. د- وغيرهما يرويه عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صنلى الله عليه وسلم. اهـ. قلت: ولقد أورد هذه الطرق لحديث علي وحديث
 "وكأن حديث عبد الرحصن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصتح.ا الهـ. أما حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه الترمذي

ومسلّ فقال عنه: "حديث حسن صحيح". اهــهـ تلت: وبـهـال تعمُ الغـائدة التي هـي غـي غاية هذه السالسلة:
أ- فالقارئ الكريم يقف على درجة القصة. ب- و الداعية يكون على حذر، ويسلم لـه عهله على السنـة وحدها. جـ- وطالب هذا الفن: يِجد نماذج هن علم الحديث التطبيقي لأصول هذا العلم. هـذا مـا وفقني الله إليه وهـو وحـده مـن وراء القصد.

ثبوت السماع في الحديث المعنعن، في أكثر من مائة وخمسين سنطرًا وبـه يفرق بـين المنقطع، والمدلس، والمرسل الخفي. r| - ولقد بـين ذلك الإمـام ابن الصـلاح غي "علوم الحديث")حتى تبـين هذا الإرسبال الخني:

 والوفيات). بـ واللنوع الأربـعون (معرفة التابعينز وفائدة معرفتهمه. ج--و النوع الثالثو الستون،طبقاتالعلماءو الرواةِه. قال الإمام النووي في »التقريب" (٪/ •یr- تـريب):
 ولقد طبقنا ذلل على (محصد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى"، وبينا أنه من الطبقة السـابعـة، وبينـا أن أبـاه من الطبقة الثالذة، ولقد تـبـين أن هـن هـا النوع من علوم الحـيث يلزمهه النوع الستون من علوم الحديث، كما بيناآنفا.
د- النوع الثالثو الأربعون من علوم الحديث امـعرفة الإخوةٌ: ولقد كان في هذا المبحث تطبيق على معرفةا الإخوة من رواة الحديث حيث بـين الإمام المزي في
 الرحمن بن أبي ليلى قاضـي الكوفةل الفقيه روى عن
 في „السننّن) وابن ماجهه في "السننز)، و النسائي في "(عمل اليومو الليلة"). ل- النوع الخامس والأربعون: "رواية الأبناء عن
 الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه كما أوردناها آنفًا. ج- فائدة: من هذا البحث نستنبط "رواية الأعمام عن أبنـاء الإخـوةه، فقد بـبيّن ذلـك الإمـام المـزي في
 بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضـي الكوفالة روى عن ابن أخيه عبد الله بن عيسى بن عبي الرحي أبيليلى. عا- لقد أثبتنا أن هذه القصـة واهيـة والخبر الذي جاعت بـه القصنة موضنوع. ولقد بينا حدٌ هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو النوع الحادي والعشبرون، وبينا رتبته وبينا حكمه، والأصل الـني بُنـي عليـه هنا الـنـ الحكم وهو حديث: صمُن حدُث عني بحديث يُرىى أنه كنب فهو أحد الكاذبـين..

الحمد للهه الذي كتب علينا الصـيام، وجعله من أركان الإسلام، والصـلاة والسلام على خير هن عبد ربهوهلى وصـاموقام، ويعدُ: مع إطلالة شهر رمضنان جديد نـناقش بعض القضنايا المتعلقّة بالصيام حتى يقبل الناس على ششهر رمضان
 والآداب التي نود إلقاء بعضض الضوء عليها ما يلي: استَبال شهررمضان:
1- حكم سبق رمضان بالصوم : ينبغي للمسلم الا يقدم رمضنان بصنيام يوم أو يومبي؛ لما جاء في الحديث عن أبي هريرة - رضبي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خلا تقدَّموا رمضـان بان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمهه [متفق عليه] ففي الحديث دليل على النهي عن الصيام قبل ثُبوت دخول رمضان؛ بأن يصوم يوما أو يومين من الا غير عادة بقصى الاحتياطلرمضان؛ لأن الصوم عبادة أو محدودة بوقت معين وهو رؤية الهلال، فالصيـام قبل ذللك من تعدي حاود الله تعالّى، وهو نريعة المى الزياليادة في العبادة. أما من كان لـه عادة بصو مي يوم معيّن كيومٍ الالثنين أو الخميس، أو صوم يوم وفون ذلك قبلَ رمضان بيوم أو يومينِ فلا باس بذلك لـو بزوال الحدذور، وكذلك من يصوم واجبا كصوم نذر أو كذارة أو قضاء رمضان السابق، فكل هذا جائز؛ لأن ذلك ليس من استقبال رمضان. [آحاديث الصيام احكام وام وآداب:

عبد الله بن صـالح الفوزان صبr].
 عليه وسلم إذا ظهر الهلال الدعاء، فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عذه أن النبيَ صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: מاللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك اللهه [الترمذي

وصحصهالاللباني].

ا- قــام الليل : بعد معرفة المسلم بثبوت رؤية هلال رمضان يبدأ مع أول ليلة من ليالي رمضان بقيام الليل وهو سنة مؤكدة في هذا الشهر؛ لحديث أبي هريرة رضني الله عنه قال: سمعت رسول الله „يقول: ا(من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه .. [متفق عليه]. والحديث دليل على فضل قيـام رمضنان. واننه من أسباب مغفرة الذنوب. ومن صلى التراويح كما ينبنـي هقد قام رمضان. والمغفرة مشروطة بقوله:
 مؤمنباللهتعالى وبرسولهومصنیق بوعد اللـه،ويغضل القيام، وعظيم أجره عند الله تعالى. "واحتساباه أي: محتسبا الثواب عند الله تعالى لا بقصد آخر من رياء ونحوه.
وصناة ليل رمضان الأفضل أداؤها في جماعة لما

OV



Upload by: altawhedmag.com

عليه وسلم: (فصلل ما بـين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السنحور،. ومن بركة السَحور صلاة الفجر مع
 صلاة الفجر في رمضان أكثر منهـ في غيره من الشهور؛؛ لأتهم قاموا من أجل السحور.
فينبغي للصائم ان يحرص على السحى السور، ولا يتركه لغلبة النوم أو غيره، ومن السنة تأخير السحور فعن أنس عن زيد بن ثابت رضني الله عنه انـه قال: „تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصـلاة. قلت: كم كان بـين الأذدان والسِّحور. قال: قدر خمسين أيةه [متق عليه]. والحديث دليل على أنه يستحب تأخير السَحور إلى قبيل الفجر. فقد كان بـين فراغ النبي صلى الله عليه
 ودخولههما في الصـلاة ، قدّر ما يقرأ الرجل خمسين أيـة من القران . ووهذا يدل على أن وقت الصـلاة قريب من وقت الإمساك. وتعجيل السحور من منتصف الليل جائز
 لهه أن يأكل أو يشرب أو يتناول دواء فله ذلك ما لـ لـ يطلع الفجر؛ لان الصوم الشرعي يبدا من طلوع الفجر. وليست نية ترك الطعام قبل الفجر بمحرَّم. rr r- مفطرات الصائم إذا إذا أذن المؤذن لصالاة الفجر وجب على المكلف الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطّرات حتى وقت المغربوهو ركن الصيام الذي لا يقوم الصيام إلا به، وقد قسم بعض أهل العلم هذه المفطرات إلى مفطرات حسية وهي التي يترتب عليها فساد الصوم ومفطرات معنوية وهي التي لا يترتب عليها فساد الصوم، ولكن تنقص من ثوابه بل قد تذهب بهـ بالكلية. "
وناتي على شـيء من التفصيل في هذه المفطرات فنبدا بالمتفق عليهِ ثم نذكير المختلف فيه :
 إذا أفطر لعذر، أما إذا أفطر لغير عذر فقد وقع في ذنب كبير كما ورد عنه صلى اللهـ عليه وسلم: اهمن افطر يور يوما في رمضنان من غير عذر لم يقضنه عنه صيام الدهر، وإن صامههه. ولكن مع ذلك عليه التوبة، وعليِه الإنابـة، وعدم العودة إلى هذا الفعل، ثم إكمال شهره، والـحافظة عليه في بقية عمره. ويعفى عن الاكل والشي والثي للناسي، لقول الالبي صلى اللها عليه وسلم كها في الصحيح: وإلذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه،.
[متفق عليه]
ب- ب- النكاح: إذا جامع الرجل أهلاه في نهار رمضان، فإن عليه القضاء مع الكفارة التي هي كفارة الظهار، التي ذكرها الله تعالـى في أول سورة المجادلد؛ الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى اللـي الله علية وسلى أنه أتاه رجل فقال: بـا رسول اللـه هلكت. قال: „ومـا أهالكك؟ه قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: پهل

ثبت عن عمر أنه جمع الناس عليها في رمضان . فعلى المسلم ان يحرص على صلاة التراويح مع الإمام ولا
 على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة. لقول النبي صلى اللها عليه وسلم: امن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب لـه قيام ليلةه رواه الأربعة وصححه الالباني.. وما هـي إلا ليال معدودة يغتنمها العاقل قبل فوا واتها وا وإذا رغب الإنسانُ أن يصلي ما كُتب له وقت السحر، فإنه لا لا يوتر في آخر صـلاته مرة أخرى، بل يكتفي بوتره مع إمامه في صلاة التراويح أول الليل، لما ورد في حديث طلي طلق بن عليَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الـي الله عليه
 يلزم ختم صلاة أخر الليل بالوتر. بدليل ان النـي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد وتره في آخر الليله. [صحيح

ابن خزيمة (109/() الـ
 رمضان هو استحضار نية الصوم؛ لحـيث حفصية ألم المؤمنين - رضني اللهه عنها - أن النبي صلى الله عليه وسسلم قال: اصمن لم يُجمع الصـيام قِبل الفجر فلا صـيام لهه، [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصحصه الالكباني]، ومعنى (من لم يجمع) أي: من لم يعزم ولم ينو. والحديث دليل
 مجمع عليه، قالشيخ الإسلام ابن تيمية: „اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحس لا لا تصنح إلا بنيةه ؛ وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل؛
 وهذا أوسط الآقوال
r لمن كان ينوي الصوم أن يتسحر لما روي عن أنس بن بـن مالك، رضني الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسحروا فإن السَحور بركة، [متفق عليه]. والحديث دليل على أن الصائم مأمور بالسحور؛ لأن فيه، خيرأ كثيراً وبركة عظيمة دينية ودنيوية، وذكره صلى الله عليه وسلم للبركة من باب الحض على على السحور، والترغيب فيه، وفي السَحور بركة عظيمة تشمل منافع الدنيا والآخرة فهن بركة السَحور التقوّي على العبادة، والاستعانة على طاعة الله تعالى أثناء النهار من صلاة ولاة وقراءة وذكر. ومن بركة السَحور مدافعة سوء الـخلق الذي يثيره الجوع، ومن بركة السنحور اتباع السنة، فإن المتسحر إذا نوى بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله، كان سحوره عبادة، يحصل له اله بـه أجر بهذه اليـة، ومن بركة السُحور أن الإنسان يقوم أخر الليل للذكر والدعاء والصـلاة وذلك مظنة الإجابة ، ومن بركة السنحور أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، والمسنلم مطلوب دنه البعد عن التشبه بهـ. قال اللنبي صلى الله
| اختيار منه، أو كان بحاجة إلى ذلك كخلع ضرس ونحوه، فله أن يتحفِّ عن دخوله مع ريقه، أو ابتاع شبيء، فإن

تحفظ فالصحيح أيضا أنه لا يؤثر على صومه. ج- الضرب بالحقن: الأفضل ترك ترك جميع الحقن خروجًا من الخـلاف. ففي إبرة المغذي خـلاف بـين المعاصرين فذهـ كثير منهم أنها تفطر؛ لأنها تغغي عن الطعام والشراب ، وذهب العلامة العثيميني إلى انتها لا تفطر؛ لانها ليست طعاما ولا بمعني الطعام؛ أما الشيخ السيد سابق قال: إنها لا تفطر لان الجلد ليس بمدخل للطعام ولا الشراب. ويخرج من كالام شيخ الإسلام أنها لا تفطر قال شيخ
 البِوِى لابد أن يبينها الرسول . صَلْى الللَ عَكِّهِ وآله وُسَلمُ • بيانا عامًا، ولا بد أن تنقل الأمور ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مـا تععمَ به البلوى كها تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. أما الإبر الأخرى التي هي إبر يسيرة للتهـئد أو لتصفية الجسم، أو ما أشبه ذلك، فالأولمى والصحيح أنها لا بأس بها للحاجه، ولا تفطر الصائم. د- لنّولمل المني: إن كان سيبه مجرد النظر، أو الفكر، زهب البعض إلي أنه يفطر ونهب البعض إلى أنه مثل الاحتلام نهارًا في الصيام لا يبطل الصووم، ولا يجب فيه شبيء. وهو الأصح ووكذلك المذي، لا يؤثر في الصوم، قل، أو كثر.

كها أن على الصـائم أن يمسك عن المفطرات الحسية كالاكل والشرب وغيره، فإن عليه أيضا أن يمسك عن المفطرات المعنوية التي تنقص الصيام، كما ورد في الحديث الشريغ: „ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيـام عن اللغو والرفثش [صحيح الجامع:
[1.Ar والكف عما يتنافى مع الصيـام فالصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى ليهذب النفس، ويعودها الخير. فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام، وتحصل له التقوى روى الجماعة - إلا مسلما - عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ٍ من لم يدع قول الزي والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ". وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ״ رب صائم ليس له من صنيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر پ. [رواه النسائي وصححه الالّباني في
 فعلي المسلم أن يشغل أوتاته بالطاعة أثناء صيامها، ويبتعد عما يضنيع صومه دما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم (قول الزور والعمل به). ع ع الفططر يستحب للصائم ان يعجل الفطر، متى تحقق غروب

تستطيع أن تعتق رقبة؟ه قال لا. قال: „هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ه قال: لا. قال: دهل تستطيع أن تُطعم ستـين مسكينا؟" قال: لا. قال: ( فاجلس"، فجلس، فأُتي النبي صنلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: ,رفتصدق بهه. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: „خذه فأطعصه أهلكه، [متفق عليه]. فإن جامع ناسياً فإن صومه صصيح في أصح ثولي أهل العلم، ولا قضاء عليه ولا كفارة. قال البخاري في صصيحه: ״وقال الحسن ومجاهن إن جامع ناسياً فلا شيء عليه،. وقال الشوكاني: „الجماع لا خـافل في النـ يبطل الصيام إذا وتع من عامد. أما إذا وقع على البنسيان فبعض أهل العلم الحقه بمن أكل أو شرب ناسياًٌ ع- القيء عمدا: إن الصائم إذا تقيا مستدعيا للقيء

> فسد صومه، وعليه القضاء، لحديث أبي هريرة رضبي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وستّم: (دمن ذرعها القيء فليس عليه قضاء ورياء ومن استقاء فليقض، [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وسغده صحيح]. فمن تعمد إخراج القيء فإن عليه القضاء؛ لكونه تعمد إخراج ما يفسد صومه، قال البن
 عهدأه. وأما إذا خرج من غير اختياره، فصومه صصيح، ولا شبيء عليه. قال الخطابي: "لا أعلم بـين أهل العلم فيه اختلافافه، قال ابن قدامة: ههذا قول عامة أهل العلمه. د- الحيض, والنقاس، ولو في اللحظة الأخيرة، قبل غروب الشمس، وهذا هما أجمع العلماء عليه.
 أو ضنها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.
ما سبق محل اتفاق بين أهل العلم، أما ما يأتي فهدل
اختلاف بينهم، وعلى المسلم في مثل هذه المسائل أن يستحضر القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول: الخروج من الخـافِ مستحب، فإذا لم يكن مضنطرًا الشيء من ذللك فعليه أن يؤخره إلي الليل.

ذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر، واستدل بحديث الرسول صللى الله عليه وسلم: „أفطر الحاجم والمحجوم×(أبو داود وصحصه الالكباني). وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تُفطر فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صـائم ، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره لـه، قال ثابت البناني لأنس: nأكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري وغيره. والفهـد هو إخراج الدم من الجسد مثل الحجّاملا الح في الحكم. بـ براج الدوج الدم من جرع أو رعاف: إذا خرج الدم عن غلبة فإنه لا قضاء عليه، وإذا تعهد

Upload by: altawhedmag.com

العبادة في هذا الأيـام، روى البخاري ومسلم عن عائشـة رضني اللهعنها أن النبي صلى اللهك عليه وسلم: „ كان إذا دخلل العشر الاواخر أحيى الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزنه. وفيه : حث الـلاههل على القيـام اللنوافل، وحملهم على تحصيل الخير والثواب . ويفهم منه تأكيد القيام في هذه العشر على غيرها (المفهم بلا
 وقوله: رإيقظ أهلهه أي للصـلاة والعبادة، وإنما خصر
 وقت العبادة فيجتهد فيه؛ لأنه خاتمة العمل، والأعمال بخواتيمها. وفي رواية لمسلم: „ كان يجتهد في العشر
 (Y) الاعنكاف : يُسن للمسلم أن يعتكف في العشر الاواخر من رمضان؛ لما روت عائشة رضي اللله عنها أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان رئ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل،

ثم اعتكف أزواجه من بـعده. [متفق عليه]. وفيه دليل على أن الاعتكاف سنة واظب عليها رسول
 داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خـلافا أن الاعتكاف مسنون. وأما المقصود منه فهو جمع القلب على الله تعالى بالخلوة مـع خلوُ المعدة والإقبال عليه تعالى والتنعم بذكره والإعراض عما عـا عداه.
 الليلة في العشر الأواخر من رمضان، ولعل هذا هو الو سبب حرصيه على الاعتكاف في هذه العشر، وكان يأمر أصحابه بتحريها، فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر،

(£) (أداء زكاة الفطر : يجب علي كل مسلم مسلم أن يؤدي
زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول صناءًا من قوت البلد
 قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
 لها \# صصاعاً من تمر أو صاعا منا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصـلاة، [متفق عليه]، وفي الحديث دليل على وجوب صدقة الفطر والحكمة من فرضنها جبر ما قد يقع من نقص في صيام المسلم، وكذلك هي طعمة للمساكين؛ لما روى ابن عباس قال : فرض رسو رسول الله [صلى الله عليه



ومن أداها بعد الصلاة فهي صَدَّةٍ اسانل اللهه عز وجل أن يبارك لنا في رمضان وان لِرزقنا فيه عملا متقبـلا، إنه ولي ذللك والقادر عليه.

الششمس. فعن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: „لا يِّال الناس بخير، ما عجلوا الفطر" متفق عليه. وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد فعلى الماء.فعن أنس رضني الله عنه، قال: كان رسول اللهه صلى الله عليه وسلم يفطّ على رطلى رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فُعلى تمرات، فإن لم تكن، حسا حسوات من ماء ه. (صحيح أبي داود لالباني حديث (Y-70) ، ويستحب له الدعاء عغد فطره للحدِيث


 "r.r.r. ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله
 هذا مما يتعلق بأعمال اليوم والليلة بالنسبة إلي المسلمبحسب الترتيب الزمنيوهناك أداب أخرى يفعلها

الصانئم في رمضان دون تقيد بزمن معين ومنها : (1) الجود: الجود والإنفاق في سبيل الله مستحبان في كل وقت، إلا أنههـا أكد في رمضان؛ بلا روى البخا الباري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول اللا الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فدل الحديث علي أن رسول الله هلى الله عليه وسلم كان عظيم النفقة في شهر رمضـان فينبغي اللمسلم ألا يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم (Y) مدارسة القُرآن : ومدارسة القرأن أيضًا مستحبـة في كل وقت، إلا أنها أكد في رمضان؛ كما جاء في في حديث ابن عباس السابق : حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ومدارسة القرأن أعم من مجرد القراءة فهي تششمل القراءة والتدبر وخص رمضان بذللك؛ لأن الله تعالى أنزل فيه القرأن إلى السماء الدنيا، ولتتأسىى بذلك أمته في كل أشهر رمضان، فيكثروا فيهَ من قراءة القرآن، فيجتمع لهـم فضل الصيام والتلاوة والقراءة والقيام.( شرح البخاري لابن بطال). (艹) السو ال: ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام، ولا فرق بـين أول النهار وآخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك، وهو صائم.وهذا خـلافا لما يظذه البعض من كراهـ اهـة استعمال السواك أثناء الصيـام.
ما يـتصن بالعشر الاؤواخر مز رمضان :
(1) الاجتهاد في العبادة في العشر الاوواخر من رمضان:
كان من هديه صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في التو 7.






ولا شك أنه مها ينبغي للعبد أن يتفطن لـه ويحرص عليه هو ما يتقرب بـه إلى الله من الطاعات الـي الـي هل و افق
 وسَلُم-أم ألا وإنُ مما ابتُّليت به الأمه في بعض الأمصار جملة من المخالفات التي يقع فيها بعض الصـائمـين والصـائمات في شهر رمضان. نبينها راجين من اللهه أن ينفع بها القارئ الكريم، وإليكم بعض هذه المخالفات:
1- من المخالفات: استقبال بعض المسلمـين لـهذا الشهر الكريم بالمبالغة في شراء الأطعمة بكميات هائلة بدلاُ من الاستعداد للطاعة والما والاقتصناد ومشاركة الفقراء والمحتاجين: هذه الظاهرة منتشرة بـين كثير من الناس في شهر الصيام: الإسرإف في المأكولات والمشروبات والمطعومات؛ فترى كثيرا الن الناس يضع على موائد الإفطار والسحور ما يكفي الجماعـي من الناس فيسرف في الأكل والشرب في إفطاره وسحوره وما بـين ذلك حتى يشعر بالامتلاء والضيق بسبـب ذلك وهذا الفعل مخالف من عدة أوجه:
 ,

 النسائي لـكَلْبَاني حَ (Y00q)]

 قال الإمام الشوكاني- زحقِّهُ الله -: „الحدِيث فيهِ


○- التلفظِ بالنية: وهذا خطأ، بل يكفي أن يبِيت






 الالباني زَحِّهُ اللهُ-: nواعلم أنه لا يُشُرع التلفظ باليّية لا في الإحرام ولا في غيره من العبادات كالطهارة وألصـلاة والصيام وغيرها، وإنما النية بالقلب فقط، وأما التلفظ بها فبدعة... فيتوقف عند هذا ولا يزاد عليه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، [انظر: حجة النبي (ص: צ- ومنها: تعمد الثرب أثناء أذإن الفجر: وبهذا الفعلٍ قد أفس صومه خاصة إذا كان المؤذن دقيقا في توِقيته للكأذان. قال العلامه ابن عثيمين -رحمهَ الله-: "الاذان لصانلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أنِ يُمِسك

 اللهَ-ضَا

 لا يؤذن إلا إذا طُع الفجر فأمسك بمجرد أذانه [فتاوى رمضان (ص \& \&-Y)]. V احتياطا: وذلك إما باذكار معينة أو بما يسمى بمدفع الإمساك أو بجعل توقيت للإمساك قبل طلوع الفجر الصادق، وهذا كله مخالف؛ لان الله










ثانيأ: أن هذا الإسراف يـاقض المقصود من الصيام؛ إذ المقصود من الصيام أن يكسبر الجوع والظمأ من حدة النفس، ويُقصد منه أيضا تضيّا مجاري الشياطين من العِبد، وذلك بتضضيق مجإريا

 [ألبخارِي (Y-ro)، وِمسلمٍ (rivo)] ثالثا: أن الإكثار من المطعومات يفوّت على العبد

 العبد إذا ملاُ بطنه عند الإفطار ثُقل عن العبادة، وكسل عن الطاعة، فيفوته عمل الليل. Y- ما يقع في السحور: من بعضن الصائمين، وهم فيه بين إفراطوتفريط. أما الإفراطْ فتعجيل السحور: وهذا رِخالف
 عَلِيه وسَّلم-: "بكروا بالإفطار وأخْروا السحورِ،




وصححه الآلباني]" وأما التفريط: فتّرك السحور: وهذا أيضًا مخالف





r- ومنها: تأخير الإفطار حتى يتشه المؤذن إو






والترهيب للكُلباني ح (l-vo].
£- عدم تبييت نية الصيام من الليل: بعض الصائمين لا يبيت النية للصيام، فإذا علم الصائم بدخول شهر رمضان وحِب عليه تبييت نيته





إذا رأى الماء وهو المني．ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صـلاة الظهر فلا بأس．وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك．
［انظر：س AN＂مجموع الفتاوى＂（YVV／l0）］ ［ ا 1 －تصرج بعض المرضى من الإفطار والإصرار مع وجود المشقة：وهذا خطا فالحـر المق سيحانـه وتعالى قد رفع الحرج عن المريض ورخصن له بـالفطر، و القضاء
我


هِ هِ r｜ بإِطارهـم：فمن السنة إذا أفطر إلصاءئم عند قوم أن






 § أ غغفلة بعضن الصائمـين عن الدعاء عند الإفطار： فمن السنـة الدعاء عند الإفطار لما في ذلك من الفضل



 الواردة الصحیحة مـا كان يقوِلهُ عند الإفطارِ－صَلْى
 وَثْتَ الأْجْرُ إنْ شاءَ اللهه،［صحيِح الجامع للاءِلباني
［（乞7VA）$\tau$
10－انشغال بعض الصـائمين بـالإفطار عن متابعة
أذان المغرب：وهذا خطا فإنه يُسن للصـانِّم وغيره



 مواصلة الإفطار وعدم الانقطاع لعدم ورود النهي عن الأكل حال متابعة المؤذن وترديد الأذان، والله

أعلم．
هذا ما تيسر لي إيراده من بعض الـخالفات وههي

 الحالمِين．

يوجد في بعض التقاويم من تحديد وقت للإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة فقال：＂هذا من البدع،

[فتاوى رمضان (صن \&•Y)] ＾－ما يفعله بعض الناس من ترك من بـأكل في

 رأى مسلما ششرب في نهار رمضان، أو يأكل، أو الو يتهاطى شییئا من المفطرات الأخرى، وجب الإنكار عليه－قلتُ：حسب القدرة والاستطاعة－؛ ؛ لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ولو كان صاحبه معذورا في نفس الأمر، حتى لا يـجترئ الناس على إظهار محارم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيانه［انظر：مجموع فتاويه ［（ror／lo） 9－تصرج البعض من استعمال السوال في نهار رمضان：بعض الصـائمين والصائمات يتحرج من استعمال السواك في نهار رمضان، ولريما ظن



 رَحِمَهُ اللـُهُ－：（وَلْمْ يَخْصُ الصُنائِمْ مِنْ غَيْرِهِ）．
 طهرت قبل الفجر ولم تتمكن من الغسل لضيق الوقت، فإنها تمتنع عن الصيام بحجة أن الصبح أدركها وهي لم تغتسل من حيضها：وهذا خطأ، فالحائض إذا طهرت قبل الفجر ولو بزمن تليل تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفٌر لا يؤثر على الصيام ؛ إذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، لكن يلزمها الغسل لأداء الصـلاة في وقتها．［انظر：＂فتاوى اللجنة＂الفتوى رقم ［（7ヶヘヘ）
｜l｜تصرج بعض اللناس عندما يصبح جنباً
فيظن أن صومه، باطل وعليه القضاء：وهذا خطال، والصحيح أن صنومه صنيح وليس عليه قضاء أياء



 في نهارٍ，رمضان كذلك．قال العلامة ابن باز－
 باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة


المتباهـين، المتطاولـين بسلطانه على الناس. [في ظلال
القرآن 0 /سME]. ه تِّهِ
 شهرالالفُراح:
المقصود من الصيام: حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مها ففيه حياتها الأبدية. [زاد المعاد [ro/r
شهر رمضان جامع للطاعات والعبادات من صـلاة وصيام وزكاة وتـلاوة قرآن وذكر للرحمن، وصلة

أرحاموعمرةوتراويحوتهجد.. شهر رمضان: جامع لـلأفراح بطاعاعة الله تعالتى، وهذه الأفراح تنتقل مع الصـائم الحقيقي، ففي الدنـيا يعيش سعيدًا وفي القبر أنيسًا وجليسًا، وفي الآخرة شافعًا ومدافقًا أكيدًا، وفي جنة الرحمن يعيش هنيئًا

سعيدًا.

## أولا: أهراحاحالدنيان

الصائم الحقيقي يـعيش في شهر رمضنان في أفراح وسعادة، من هذه الأفراح السعيدة في الدنيا:

1- الفرح من أول الليلة:
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله، عايه وسلم، قال:
 مردة الجن، وغلقت أبواب الذار فلم يُفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب، ومناد ينادي: يا بـاغي الخير أقبل، ويا بـاغي الثشر أقصر، وللهه عتقاء من النار، وذلك كل ليلة (. [صحيح سنّن

الترمذي: TAY، وصحيح ابن ماجه: آEY]

الحمد للهه الكريم الفتاح، جعل رمضان شهر الأفراح، والصـلاة والسلام على صاحب العطر الفواح أفضل من عبد ربه فصلى وصـام وقام ولم يرتاح. بینی الفزحا
قال المناوي: الفرح: انفتاح القلببما يلتذَبـه. [التوقيف
على مههات التعريف (YOA)] أنواعاوفرح:

اولا: الفَرح المحمود قال الله تعالىى:
 القرآن، الذي هو أعظم نعمة ومذة، وفضل تفضل الله
 ومصيتّه ومعرفتّه وَنِ الدنـيا ولذاتها، فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين، لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا، مما هو مضنمحل زائل عن قريب، وإنما أمر الله تعالى بـالفرح بفضنله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها، وشكرها لله تعالى، وقوتها، وشدة الرغهدة في العلم والإيمان الداعي للازديـاد منها، وهذا فرح محمود. [تفسير السعدي ص/MV]. ثانيـا: الفرح المذموم

 الاعتزاز بالمال، والاحتفال بـالثراء، والتعلق بالكنوز، والابتهاج بالملكو الاستحواذ، لاتفرح فرح البطر الذي يُسني المنعم بالمال، وينسي نعمته، وما يـبِ لها من الحمد والشكران، لا تفرح فرح الذي يستخفه المال،
 فِ إلى الله، الذي لا يـحب الفرحـين المأخوذين بـالمال،


الله صلى الله عليهوسلم: "إن لله تبـارك وتعالى عتقاء من النار في كل يوم وليلة - يعني في رمضان - وإن لكل مسلمفيكل يوموليلة دعوة مستجابـة،). [صحيح

فأبشر أخي الصـائمبمـا وعدك مـالك السماواتو الأرضص بأن لك على الآقل ثـلاثين دعوة مستجابـابة في رمضان، فاغتنم الفرصعة وجهز ثـلاثين أمنيـة تصبها في دنيـاك وأُخراك لتدعو الله عز وجل بهها فتعيش فرخًا سعيدًا في الدنيا والآخرة. ع- الفرح عند الفطر: عن أبي هريرة رضبي الله عنه قال: قال رسول اللـه صلى الله عليه وسلم: پللصنائم فرحتان يفرحهوما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومهd. [البخاري: £.19، ومسلم: 1101]. يفرح الصائم عند فطره: وذلك بسبب تمام عيادته وسلامتها من المفسداتوما يرجوه من ثوابها. [ششرح

يفرح الصائم عند فطره: بما أبـاح الله تعاللى لـه من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرمًا عليه حال

الصوم. [مجالس شهر رمضان صعڭ] ].
يفرح الصـائم عند فطره: بجمع شمل الأسرة في مكان واحد في توقيت واحد لتناول طعام الإفطار ولا يوجد هذا في شهر كامل إلا في رمضان، وكذلك لمَ شهمل الأسر الإسلامية فيفرح الجميع ويسعد. -- فرح أصحاب الحاجات:
يسعد ويفرح في شهر رمضان أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين واليتامى وغيرهمه، وذلك بكثرة

الزكوات والصدقات والتي منها زكاة الفطر. فعن ابن عباس رضبي الله عنهوما قال: „كان رسول اللهه صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود

في أول ليلة من رمضان تهب نسائم رمضان فتغير طعم ورائحدة الليل، فتشعر بانشبراح الصدر وهدوء البال وطمأنينة القلب، وذلك عندما طهر اللـه تعالىى الأرض من الثيـاطين، وذلك بـحسهموهـم الذين كانوا يتسببون لبني آدم في الهم والغم والنكد، فيشعر المسلم من أول ليلة من رمضان بطعم السعادة وروائحـة القلب، وتزداد السعادة بكثرة المنن والعطايا الربانيـة التي تنههر على المسلم من أول ليلة من رمضان كـان كما جاء في هذا الحديث وغيره. r- السعادة غي تقوى الله تعالىي:

 جاعت مادة التقوى في القرآن الكريم بمشتقاتها ما يقرب من (YO•) آيـة. [المعجم المفهرس لاللفاظ
[11!
وهي جميعًا تحمل جميع أنواع السعادة والأفراح التي يتمناها المسلم في الدنـيا والآخرة يكفينا من
 وَبَّ مَنَ V. V7. ومن المؤكد أن سعادة الإنسان في الدنـيا والآخرة تتحقق بتقوى الله عز وجل، وهذا هو الهرف الأكبر من الصيـيام. r-



 إرشـادُ إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل
 عن أبـي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول

الزحاموحرارة الذنوبويتفجر العرقويشتد العطش حتى تتقطع الأعناق عطشًا وتحترق الأجواف جوعا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والهم والغم في مزيد وفي وسط هذا الكرب يُنادي عليك يوم القيامة قف للعرض والحساب وقراءة كتاب أعمالك الصالحة


 وسط هذه الأهوال تظن أنك لا محالة هالك ويأتي الفرج فيبرز لك الصيام كدحام قوي الحجة بشفع لك ويشهـ لك عند الله تعالى بأتك صمت لله حقًا فيقبل

البلك شفاعته فتفر حوتسعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقران يشفعان للعبديوم القيامة، يقول الصيام: أيربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. [مسند أحمد:

ไצاד،وصححه الالباني في صحيح الجامع].
Y- إلى الجذة من باب الريـان:
وتتوالى الأفراح عندما ينادي عليك: ادخل الجنة. فعن سهل بن سعدرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :إن في الجنة بابًا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل مذه أحده، [رواه البخاري:

1/997، ومسلم: 110r]
ب-

 وَحَشْنَ أَوْكَ
 وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شههت أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهوصليت الصلوات الخدس وأديت الزكاة وصمت رمضانوققمته فممن أناء قال: من الصديقينوالشهـداء.
 والله من وراء القصد.

ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول اللـا صلى الله عليهوسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
 في هذا الحديث فوائد منها بيان عظم جودهصلى الله عليهوسلم، ومنها استحباب إكثار الجود فيرمضانان، ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين

 ثانيّا الهرح
في وسط أهوال القبر تلك الحفرة الضيقة المغلقة من جميع الجهات والفزع من منكر ونكير يبعث الله تعالى أعمالك الصالحة التي منها الصيام ليشفع لك ويجلب لك الفرح والسعادة.
وعن أبي هريرة رضي الله عذه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إإن الميت إذا وُضع في في قيره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصـدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ثم يؤتتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل تُم يؤتى من قبل رجلي فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخله. [صحيح الترغيب والترهيب: إلجا]. ثالما: قمة|الالفراحيوم القيامة:

 [الأنبياء: r+ 1] .عن أبي هريرةرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: /اللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح
 1- محام يدافع عنـ:
يوم الفزع الالكبر تقترب الشمس من الرؤوس فتغلي الأجسام من شدة الحرارة حرارة الشنمس وحرارة

تعالى: اتثنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ومعناه: يظهر للملائكة ما سيكون فيها، ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، وكل ذلك مها سبق علم الله تعالى به، وتقديره لـ، وقيل: سُميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها" اهـ. الوقفلة الثانية: فيائلا: --
ذكر العلماء فضائل عدة لتلك الليلة منها:
 آلَتَدَدِ" (القدر 1)
 .

 الله عنه أن رسول الله صلى الله عاليه وسلم قال: " أتاكم شهر رمضـان، شهر مبـارن، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنه، وتغلق فيه اببواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حُرم خيرها فقد حرم" (أخرجه السيوطي في الجامع الصغير

وصححه الالباني).



 الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة. ه- يقدر فيهِا الآجال والآدزاقِ خـالٍ العام: قال (C) تعالى
 في النكت والعيون: "في تأويل: "كالْ أُمْر خكَيم" أربعة أوجه: أحدها: الآجال والأرزاق وألسعاديّة والشقاء من السذة إلى السنة، قاله ابن عباس. الثاني: كل ما يقضي من السنة إلى السذة، إلا الشقاوة والسعادة، فإنه في أمّ الكتاب لا يغيّر ولا يبدل، قاله ابن عمر. الثالث: كل ما يقضى من السذة إلى السذة إلا الحياة والموت، قاله مجاهد. الرابع: بركات عمله من انطلاق الالسن بمدحه وامتلاء القلوب من هيبته، قاله بعض اصصحاب الخواطر".اهـ.

 فتح القدير اسسلام هي، أي ما هي إلا سلامة وخير كلها لا شر فيها، وقيل هي ذات سلامة من أن يؤثر

فيها شيطان في مؤمن أو مؤمنة.『- مغفرة الذنوب لمن قامها: عن أبي هريرة رضبي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من


الحمد للله حمد الشاكرين والصـلاة والشاملام على المبعوث رحمة اللعالمين وعلى ألهه والهنحابه اللغر
 أما بعد: فقد أظلانا شهر كريم، امتدح الله فيه عباده الصـائمـين القائمـين، ورزقهم فيه ليلة القدر خير من ألف ششهر من ششهور اللسذين، ورغَب في قيامها نبيه الأمــين، إيمـانًا واحتسانًا للاجِر من رب العالمين، فأحبث أن أذكر نفسي وإخواني المسلمين، بها جاء فيها وفي فضلها؛ ليلتمسوها في العشر الأواخر من الشهر الكريم، فاقول مستعينا بالعزيز العليم:

سميت ليلة القدر بذلك لأسباب كثيرة ذكرها العلماء منها:
قـال النووي في شـرحه على صحيح مسلم: پ قال
 هن الاققـدار والأرزاق والآجـال التي تكون في تلك السنة، كقوله تعاللى: (افيها يفرق كل أمر حكيم" وقوله

 رمضاز

Upload by: altawhedmag.com

الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: "ليلم القدر ليلة بلجه، لا حـارة ولا بـاردة، ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها لها (رواه السيوطي في الجامع الصغير وحسنه الالباني). r r r بلد تصفد فيها الشياطين ، فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: "إني كنت أريـت ليلة القدر ثم نسيتها، وهـي فـه في العثشر الأواخر، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرًا يفضح كوا اكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها" (أخرجه ابن حبان وصححه شعيب الأرناؤط) r- أن الرياح تكون فيها ساكنة أي لا تأتي فيها عواصف الاصن أو قواصغ، بل يكون الجو مناسنـا ع- أنه قد يُري الله الإنسان الليلة في المنام، كما حصل
 بن عمر رضي الله عنه قـال: " "إن رجـالا من أصحاب اللبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخـر، فقال رسول الله صلى الله علي
 فمن كان متحريها فليتحرها في السبا ويع الأواخر" (رواه الواه البذاري) وفى رواية لمسلم: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع و عشرين. فقال النبي صلى الله عاليه وسلم: "أرى رؤياكم في العشر الأواخر. فاطلبوها في الوتر منها". [رواه هسلّ]].
القسم الثاني: العالامات التالـة للـلـة: "„لوع الشمس صافية بغير شعاع، ففي حديث واثلة: وومن علامة يومها تططع الشسس لا شعاع لـها"، وفى روايـة ابن عباس "تصيع الشمس صیبحتها ضنعيفة حمراء"، وفي روايـة أبي داود السابقة عن زر قال: قلت لأُبي بن :كعب أخبرني عن ليلة القدر يـا أبا المذذر، فإن صناحبنا سُئل عنها فقّال: من يقم الحول يصبا يلا فقال: رحم اللله أبا عبد الرحمن، والله لقد علم أنها في رمضان، زاد مسدد، ولكن كره أن يتكلوا أو أحب ان
 وعشرين لا يستثني.. قلت: يا أبـا المذنر أنـى عالمت ذلك قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلمى قلت لزّر: ما الآية قال: تصبح الشمس صبيحة

تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع.


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيـين: الرأي الأول:- يرى أن ليلة القدر ثابـتة في يوم معين ولا تنتقل إلى غيره إلى أن يرث الله الألرض ومن ومن عليها:قـال الـنووي: "وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهـهـ
 وأرجاها ليلة سنع وعشرين وثلاث وعشرين وإحدى



قام ليلة القدر إيمانُا واحتسابُا، غفقر لـه مـا تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانًا واحتسانًا غانـا غفر لـه ما تقدم من ذنبه" (رواه البخاري) فقد علق الله تعاليى نيل المغفرة في ليلة القدر على هذين الثـرطينٍ "الإيمان والاحتساب"، ومعنى ذلك: إيمانا: تصديقا الـون ابثواب الله أو أنه حق، أي الإيمان بأنه من أمر الله ومن أمر
 الثواب. واحتساباً: لأمر اللهَ به طالباً الأجر من وراء
 المكلف الشنيء معتقداً أنه صادق لكنه لا لا يفعله مخلصا

> بل لنحو خوّف أو رياء.
^- استجابة الدعاء فيهـا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: „قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيهاء قـال: شقولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني" [أخرجه الترمذي وصحصه الالالناني] فقول عائشة ورد النبي صلى الله عليه وسلم علنها يدل على أن الدعاء مستجاب فيها عن غيرها من

## الوققة الثابثة: وقتها:

لـلة القدر لا تكون إلا في رمضان خاصدة دون سائر التعام، والدليل على ذلك الآتي:
 يدل على أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا في تلك الليلة من رمضـان دون غيرها من الليالي. من اللسنة: عن أبى هريرة رضيي الله عنه أن رسول اللها صلى الله عليه وسلم قال: „أتاكيم شهر رمضانه، شهر
 وتُغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هـي خير من ألف شهرى، من حرم خيرها فقد حرم" (أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وصحصه الالالباني).
 قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر، ليحصل الاجتهاد في التماسها
 رجب: "إنْ إبهام ليلة القدر أدعي إلى قيـام العشر كلـه - أو أوتاره - في طلبها، فيكونُ سبياً لشدُة الاجتهادِ
وكثرته" اهـ. .

الوقفةة الثغامسة: علالمات يليلة القدر:
بالرغم من أن اللـه عز وجـل رفـع تعيـين ليلة القدر، للحكمة البالغة التي ذكرناها آنفا، إلا أذه سبحانه لها علامات بينها نبيا صلى الله عليه وسطلم، وهذْ العلامات تنقسبم إلى قسمـين: القسم الأول: العلامات المصـاحبـة للـلـة: 1- ليلة صافية وضيئة مُضيئة خْالية من السحب، يعتدل فيها المخاخ، فعن واثلة بن الأسقع وعبادة بن

يقول: فما صلى ركعتـين، أو أربع ركعات حتى جاءه المؤذن للصـاقا.
r- الدعاء، ويستحب كثرة الدعاء غي هذه الليلة المباركة، لأنه مظذة الإجابة، ويكثر من طلب العفو والعافية كها ثبت ذلك في بعض الأحاديث، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يـا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: " اللهم إنت عفو كريم تُحب العفو فاعف غني " (أخرجه الترمذي وصحصه الاللباني) وعن سغيان الثوري رحمه اللله: "الدعاء فـي تلك الليلة أحب إلئئ من الصلاة، قـال: وإذا كان يقرا وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لـعله

يو افق"
§- اجتناب المحرمات، دقيقها وجليلها. ه- الاغتـسـال أو الاستحــمـام بـين الـعشاءين ولبس أحسن الـثــــاب والـتطيب؛؛ وذلــك لـتـجـديـد النشاط على القيام، لحديث عائشة السابق: "واغتسل بـين العشاءين"، أي المغرب والعشاء. قال ابن جرير رحمه الله: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخـر، وكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة، ومنهـم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. 7- الاعتكاف فالاعتكاف الإقامة والانقطاع للعبادة في المسجد بنية الطاعة والعبادة لله عز وجل.. وذلك بأن يمكث الإنسان في المسجن فترة من الزمن ينقطع عن أمور الدنيا وأعمال الدنيا. V- إيقاظ الأهل، كان من هديه - صلى الله عليه وسلمـ في العشر الأواخر إيقاظ أهله للصـلاة فيها دون غيرها من الليـالي، ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قـام بهم ليلة ثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين"، ذكر أنه دعـا أهله ونسـاءـاءه ليلة سبع وعشرين، خاصلة" وقد صسح عنه أنه كان يوقظ عائشه بالليل إذا قضى تهج وأراد أن يوتر، وصتح عنه أذه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهها: ألا تقومان فتصليان. (رواه البخاري ومسلم) وينبغي لمن لم يتمكن من الاعتكاف أن يحرص على ذلك، فما لا يدرك كُله لا يترك جله، وعليك أخي الكريم باستحضار القلب واستصحاب النية الطيبة الخالصـة، فإنما الأعمـال بالنيات، والكل امـرئ مـا نـوى، وإنما يتقبل الله من المتقين. قال جبير: "قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيبء قال: نعم، كل من تقبل عهله سيعطيه نصيبه من لِّلة القدر". نسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يتقبل من الصيـام، والقيام، وجميع الطاعات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Y- أنها لو كانت متنقلة لكانت رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم للدلالة على عـام واحـد، وليس كذلك سياق الحديث، فسياقه يدل على أنها ليلة ثابتة. r- قول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين" ولو كانت متنقلة لقال: تارة في تسع، وتارة في سبع. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي غير متلو، وما كان ربك نسيًا. الرأي الڭاني:- يرى أنها متنقلة في العشر الأواخر في كل عام:- وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، واختاره

ابن عبدالبر، وابن حجر، وابن باز، وابن عثيمـين. دليله:- 1- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهه عليه وسلم قال: ">نت أجاور
 الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريـت هـذه الليلة، ثم أنسيتها، فابتغوها فيا في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إحدى وعشرين، فيصرت عيني رسول اللهه صلى الله عليه وسلم,ونظرت إليه انصرف هن الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماءُ". أخرجه البذاري

و عليه وسلم قال: "أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبخها أسجد في ماء وطين، قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله، فانصرف، وإنَ أثر الماءء والطين على جبهته وأنفه". أخرجه البخاري

وومسلم

## الوقفة السابعة: كيفية إحيانيها 1

يستحب المسلم أن يحيها بالَآتي:
ا- أداء الـصـلـوات المكتوبـة لـلـرجـال مـع جماعة المسلمين.
r- القـيـام، أي الـصـلاق، لقولـه - صـلى الـلـه عليه وسلم-:" من قام ليلد القدر إيماناً واحتسابا غفر لـه ما تقدم من ذنبه" (رواه البخاري) وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان رسول الله -صلى اللة عليه وسلم- إذا دخل العشر أحيا ليله، وأيقظ أهله،، وجذّ، وشنَ المئزّر" (رواه البخاري ومسلم) فقد كان يديم الصلاة في هذه الليالي؛ فإنه صلى ليلة بيعض صحابته حتى خشوا أن يفوتهم السحور، وكذلك
 فقرأ فـي ركعـة واحـدة ثــلاث سـور: ســورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، يقرا بتدبر، ويقف عند آية الرحمة فيسال، وعند أية العذاب فيتعوذ،

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
 وَآْ




الوحي لغة: هو الإعلام بخذاء
الوحي اصططلاحًا: عرفان يجده الملك أو النبي في نفسه،، ويتيقن أنه من الله.
وضروب الوحي كثيرة: منها الرؤيا الصالحة التي تأتي كفلق الصبح، ومنها ما ما يلقيه الـبلك في الروع، ومنها أن يتمثل له الـلت رجلا فيخاطبه فيعي عنه ما يقول، وونها أن يأتيه كصلصطلة الجرس وهو أشد عليه، ومنها أن يرى الـي الثلك على هيئته التي خلقه الله عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يلقيه، ومنها كلام الله منه بـلا واسططة كما في قوله
 وكل نبي أو رسول جاء بمعجزات ومنهاج؟ (أي كتاب)، وكان الذي جاء بـه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معجزة وعين المنـهج.
ذكر الباحثون في معجزات الانبياء أن الآيات التي جعلها
 قومه يُؤيُد بمعجزة من جنس ما برعوا فيـه، وأعظم مـا تساموا إليه.
فلما بعث الله تعاللى موسى عليه السلام إلى مصر وكان
 معجزته عضًا تلقف ما صنعوا حتى اهتدوا وانقا وانقلبوا ساجدين، يقولون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وكذلك كان عيسى عليه السلام آيته أن يـحي الوي الموتى ويبرئ الاككهن والالبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرُا بـإذن الله، إذ كان عصره زمن طب وحكمة.
ولمـا كـان محمد صلى الله عليه وسـام والمرسلين، وشريعته باقية على صفصات الدهر، وأمته خير أمة أخرجت اللناس، فقد كانت أيته الكبرى ومعجزته الباقية على مـر السنين معجزة معنوية هـي القرآن الكريم، يراها ذوو البصائر ويستخرجوا منها ما ينفع في المستقبل والحاضر. وقـد ورد عنه صبلى الله عليه وسلم انـه قــال: (مــا من الأنبياء نبي إلا أُعطي ما مثله أمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إليُ، فأرجو أن أكون
 ومسلم (lor)] هذا الوحي السماوي هو معجزة الإسلام الخالدة الباقية،


## 

 V.


$$
0=
$$

صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال مـا كان أثقل علي مهـا أمرني به من جمع القرأن، قلت: „ كيف تفعلان شيئًا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ » فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح اللهه لهه صدر أبي بكر وعمر، فقمت
 وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم) إلى آخرهما، وكانت الصحف التي جُمع فيها الـقرآن عند أبـي بكر حتى توفاه الله، ثُم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. [البخاري: . [E7V9
وبذلك فإن القرآن أصح كتاب أنزله الله على بشر، فمنذ أن أُنزل على محمد صلى الله عليه وسطلم لم تمتد إليه يد التغيير أو التحريف، بل إن تعصب أصحاب محمد صلى الله عليهِ وسلم وحبهم له لمد يدفعهم إلى أن يزيدوا فيه حرفا أو ينقصوا مذه حرفا. وإذا كان الله تبارك وتعالـى قد عهـ إلى الأمم السابقة حفظاكتبهم، فنسوا حظًا مما ذُكروا بـها فإِن إِن أمر القرآن لم يكن كذلك، إذ لم يأتمن الله تعالى يد أحد على حفظ كتابه الكريم. بل هو الـذي تعهد بالحفظ والصيانة من التحريف
 لَهُ لَ تمر على المسلمـين فترات من الزمن تضنصحل فيها حضارتهم، ويضعف شأنهم وتنكسر فيها شوكتهم، إلا أن الـقرآن الـكريم ظلل يغزو أقـوى العقول في غيرهم، بل إن أسباب ووسائل حغظ القرآن الكريم كانت تضنطرد اضضطرارًا عكسيًا مع تأخر وضعف المسلمـين، فمثّاً نجد أن الذي اخترع اللة الطباعة التي يُطبع بها المصحف لم يكن عربيًا ولا مسلمًا، والذي ابتكر الإذاعة التي تبث وتذيع القرأن صباحًا
 جهاز التسجيل الذي يسجل عليه القرآن ليسمع

في كل وقت وحـين ليس عربيًا ولا مسلمًا مما يدل على أن الله قد سذر كثيرُا من خلقه ليكونوا

من أسباب أو وسائل حفظ القرآن الكريم. فضلا عن أن الله جل شأنه قد حفظ رسوله الكريم من
 تَ~
 والحمد لله رب العالمين ، والله من وراء القصد.

بينما ذهبت المعجزات الحسية وبقيت بنصوصهٍا من أحاديث رسول الله صلى الله عليـه وسلم دليلا على صدق نبوته وتأييدًا لرسالته بأنها من عند الله عز وجل. وكلما اطلع الـناس على هدى الزمـن وفـي مختلف البلدان على عظمة هذه المعجزات التي لا يمكن أل الـ ـيجريها إلا الله عز وجل على يد أفضل خلقه وسيد أنبيائه ورسطله، والتي يعجز عن الإتيان بـها واحد من

البشر.
هذا فضلا عما أكرم اللـه رسولهـ صلى اللهه عليه وسلم بمعجزة معنويـة خالدة على مدى الزمن هي القرآن الكريم.
ذلك لان رسالته صلى الله عليه وسلم أتت البشريـة بعد أن أدركـت رشـدهـا وتكامـل النمو العقلي في مجموعها. فكانت المعجزة باقية تُـدرك بالعقل ولا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الحس؛ إذ إنها معان خالدة، يدرك سموها الإنسان في كل الأجيال. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن معجزًا في كل جزء مذه، فنزوله على هـذا التنجيم كان تصديًا




وُ وَلْمَا



القرآن معجزة.
:بع القرآن وحفظه
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول من رأى جمع القرآن، وقد أشار به على أبي بكر الصديق رضني الله عنهما، عندما استحر القتل يوم اليمامة في القراءاء، وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه - وكان ممن يكتب الوحي - قال: أرسل إلئ أبو بكر مقتل أهل اليمامهة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عصر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني اخشثى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني
 قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئنا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسالم؟ فقال عمر: واللـه هو خير، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكام، فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله



 كانت لهم مسـاهمات في فعل الخيرات، ورعايها طلاب العلم من المغتربـين، وكانِ كثير الحطاء

 عبد الرحيم صـادق عرنوس، والشيخ سيد متولي، والسفير حسن الـيندي، والكاتب والداعية سليمان رشاد محمد، وقد أدى هذا المجلس أداء راء رائعًا في حفظ الجماعة، ونشر التوحيد في
 وصالحيها، وأن يـخلفنا خيرُا منه، والله من وراء القصد.
كتبه// فتحي أمـين عثمان
مدير إدارة الدراث



## جماعة أنصار السنة المحملية



مركز التوحيل للغسيل الكلوي







- YO7997

ثلاثة عروض حمهة : بعناسبة شهـر رحضان




أو المعرض الدائم لمجلة البيان بالمنوان التالي ".


 ب"•| جنيها لتحصلوا عالى هحايا بأكثر هنا "•「 جنيها

مكتب مجلة الييان بالقامرة - وكيل اصـدارات الييان


|  |  | E |
| :---: | :---: | :---: |
|  | ¢5こちら5 |  |
|  | ＊ | 1 |
|  |  | \％ |
|  | O\％ 0 | E |
|  | Pa，${ }^{\text {a }}$ |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | 2 |


[^0]:     [ 1

