## 

ำ



وعاوى التأويـل


$0 .-2 y 0$ Ng C- 8882820


配动 20
هصر Y Y قـرشا . السعوديـة 7 ريـالات . الات الامارات 7 درهم. . الكويت . . . 0 فلس. المود

 Y دولار .أوروبا Y يـورو

اباسـم مجلة التوحيد . على مكتب بريــ عابـدين مع إرسال صورة الحوالة الفوريـة على فاكس مجلة إلت التوحيـد ومـرفـق بها

الاسسم والعنـوان ورقهم التليفون ا Yأو مايعاد لههما.
ترسل القيملة بسويضت أو بحوالة بنكيـة أو شيك على بنـك فيصل الاسـلامى فرع القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار

بِثـرى ســارة



 q.iawheed (i) yahoo.com : J10
-107



MGTAWHEED@HOTMAIL.COM
GSHATEM@HOTMAIL.COM

rrarmolvie
ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM
$\frac{|c| a|l|}{\text { ها }}$
rralozor-rraloov7: هاتف.
WWW.ANSARALSONNA.COM



 Bran

هـة


بحال، ولذلب الحست أز أذكر نقسي واإخواني بـاهمبة الدعام، خاصـة في هثلا هنه الأوقات الـتي تنطلب التوحه بصـقي واذلاص إلى هن



وفي الاصنطلاح: :استدعاء العبد من ربه العنايـة، واستمداده هنه المعونة، وحقيقته: إظهار الاڭتقار إلى الله تعالى، والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سهـة العبوديـ، واستشـعار الذلة اليشرية، وفيـهـه معنى الثناء على الله عز وجل وإضـافة الجود والكرم إليهه. [شـأن

ويفهم من هذا التعريف أن الدعاءيُظهر حاجة العبد لربـه، وفقره
 كما قال تعالي: ( قال ابن كثير: وهذا إخبار عن غناه عهـا سو اه، و اذتقار الخـائق إلـهـ
 يومهو في شأن، قال قتادة: لا يستغني عنه أهل السهماوات والأرض،
 حاجات الصـالحين وصريخهـه، ومنتهى شكو اهم. [تفسير ابن كثير

ولهذا أمر الله عباده بدعائه في كتابه فقال: , ,
 [غافر: •7]، وقد أفادت الآيـة أن الدعاء عبادة؛ لآنـه أمر بـالدعاء، شم ذـكر كلمة العبادة محلها ليدل على آن الدعاء عبادة، وقد دلت السنـة على

 وهذا يدال على عظلم شأنه وجلالة أمره، وهو نظير قولها صلى

وقد تكاثرت النصوص النـورية على الدترغيب ثي الدعاء، ومن نلك مـا رواه الترمذي وابن ماجه وغيرههما عن أبي هريرة رضضي اللـه
 وهو دال على فضل الدعاء وأهميتـه في حيـاة المسنلم، ومـا هذه
 من أنواع التعبد ما لا تجتمع في غيره، فهو روح العبادة ولنَّها، ويستدعي حضور القلب، وعبادة اللها بـالتوجه والقصد، والرجاء
 بيده الملكو المككوت، وهو العني الححميد. [Yov/lite الدعاء للخطابـي صع].
[ror reoo/\& والترمذي وغيرهم، انظطر صحيح الـجامع (٪•V) الله علديه وسلم: :الحـج عرثةه. من الدعاءء. وسنده حسن، انظر صحيح الأدب المفرد (ه؟ (ه).


Upload by: altawhedmag.com

## كم مز بلية ومتنة رفقها

 الله باللدعاء إ وكهم من ذنب ومعصية غْرْها اللّه بالدعاء! وكم من فضّل وباطنة استجولبت بسبب
 شان الدعاء والحاجة 2) !

والتوكل، والرغبة ثيما عنده، والرهبة من عذابه، ويستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتمجيد والتحميد، والتقديس والطلب والمسالـة، ويستدعي عبادة البدن بالانكسار والاستكانان بين بـي اللاه تعالى والتذلل لـ، والتبرؤ من الحول والقوة إلا با مستغيثا بـا به وحده دون

سواه. [انظر تصنيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيدصنIV]

ورهـا دِدل على فضنل اللدعاء ما رواه البخاري في الأدب المُرد والطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: >أعجنّهو

 في الصحيحة (7.1). وهذا يبين خطر ترك الدعاء وإهماله، ومن استكبر عنه، فهو

 وغيره عن أبي هريرة رضبي اللـه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :من لم يسال الله يغضب عليهة. وحسنا الألباني في الصحيحة (YTOE) وتال المناوي في شرحه للحديث: :لاناه إما قانط و إما متكبر،
 عليه، ومن لم يسآله يبغضن، والمبغوض مغضضوب عليه، . قال ابن
 تعالى فكل خير ني رضناه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبك، فهو
 سِسأله، ورحم اللـه من قال: الله بِغضت إن تركتك سؤواله
وُنبئي آدم حِنِ نُسال بغضّب





 . بشتقاوتهم بدعاء الهتهم، مع التواضع له بكلمة ،عسىى، وما فيكه من

 !
وكم من بلية ومحنة رفعها الله بالدعاء ودنب ومعصية غغرهـا الله بالدعاء، وكم من فضل ورحمة ونعمة ظاهرة وباطنة استُجلبت سسب الدعاء، فما أعظلم شأن الدعاء والحاجه إليه، ومدا ورد في فضضل الدعاء ما رواه الإمام آحصد وابن ماجه وغيرهـا عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عاليه وسنم قال: :لا بيرد القدر إلا

الدعاءء. وحسنه الالّباني في الصحيحة (10\&) . ومعناه: أن اللهن يدفع بَالدعاء ما تد قضناه على العبد، وذلك ان

الدعاء من قذر الله تعالى، نهو سبحـانـة قد يقضي أمرًا على عبده، ويقضي بـانه سيدعوه، فيزول هذا الأمر بـقدر الله، ولا تعارض بنـهما- بحمد اللهـ وهو يدل على أن الدعاء من أعظم الأسباب التى يستجلب العبد بها فضل ربه ومولاه، ويدفع عن نفسله أي مكروه أذاه، فالدعاء لـه تأثير ني حصول المطلو الموب، ودفع البرهوب بفضل الله تعالى، ومن ظن أته مجرد عبادة محضة لا تاثثير له هق هق ضل عن سواء السيبل. ـِيول ابن تيمية رحصه الله: : ... أمر الناس بالدعاءو والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسنباب، ومن تال: أنا لا أدعو ولا أسال اتكالا على القدر كان مخطئّا أيضا؛ لان الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصر وهوه ورزته، وإذا قدر للعبد خيرًا يـناله بـالدعاء لم يحصل بدون الدعاء الداء، وما قدره اللـه وعلمه هن أحوال العباد وعواقبهم فإنما تدّره اللهَ بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، قليس في الدنيا والآلخرة شيء إلا بسبّب والله خالق الأسباب والمسببات، ولهذا قال بعضهـم: الالتفات إلى الأسباب شرك فی التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابِا نقص في العقّل، والإعرآض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرعـ، [مجموع الغتاوى جه//49.

الله، ومن الأسباب المشروعة، وبه ينال العبد الخير المقدر، ولابن القيم رحصه اللهك عبارات فائقة في هذا المقام يحسن إيرادها هـا ليعم النفع بها بغضضل الله: قال: :أسباب كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان فتوقن حينئنـ أن الحسنات من نعده فتشكيره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها
 وبينها، وآلا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك، وقد أجمع العارنون على أن كل خير فأصلاه بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلـ الله إلى نفسك، وآن الخذلان هو أن يخلي بينل وبين نفسك، فإذا كان كل خير نأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فهغتاحه الدعاء والاثتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه، فدتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله، عن المفتاح بقي باب الخير مرتجبا دونه، وما أتى من أتى إلا من قبّل إضساعة الثشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظلفر بمشيئة اللهه وعونه إلا بقـامها بالشكر وصدق الافتقار والدعاء، قال آمير المؤونـين عمر بن الخطاب رضي الله عثه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن هم الدعاء،
 ولله دره من كالام جميل يدفع إلى صدق اللجا والتضرع إلـى


 الصدق والرغبة والرهبة، والاقفبال على الطاعة ولزوم الاستقامة


إحبع الهارفوز على انَ
 الله للمبـ، وكــلـ شـر

 أز لا يكلك الله إلى نـفسك. وان الخـدلان


عبد الله أبو زيد: "وأما بعد الممات- بعني الدعاءفهو سن الصـلات التي يصل بها المسلم المسلت: :رِ [الحشر:
-1]، وفي الحديث الصحيح: 艹أو ولد صالـح يدعو لهه, صحيّح مسلم. وهو والصدقة بصـلان إلى الميت بالاجماع• [تصحيح الدعاء با وهـن هنا فإني أذكـر نفسني واخـوانـي بالدعاء
 المداتا و الدعاء والاستنغفار- مع يسرهمـا - من أفضل

 درجته في الحنة، فيقول: أنى لمي هذاء فيقال: بـاستغنغار
 والدعاء بِنقسم إلى نوعينّ: دعاء صسالـة، ودعاء
 ينفعها ويكشَف ضنره من ربها كان يتول: أعطني، الرزقني،
 وبر، وصلة، وغير ذلت، والعبادة دعاء؛ لأن المتعبب لله طالب بلسان حاله، ومقاله هن ربـ قـبول تلك العبادة والالثابة عليـانـا ومن أعظل ما يدخل فيها: زكر اللـه وحمده و الثـنـاء
 قصـندت بصاتلت وصـيامك وحجك لكان قلب المؤنـن ناطكَا قبل أن بـيبّ لسانه: قصدي رضا ربي ونيل ثو ابه، والسـلامة من عقابـه.
 دعاء العبادة، ودعاء المسالـة، فدعاء العباء الـبادة يكون اللـه هو المراد بـه، ودعاء المسآلة يكون العبد المراد مناه الما أي:
 ويقول الشينخ السعدي: "وكل ما ورد في القرآن



 العبادات في الدعاء، وهذا خطا جرهم إلى ما هو هو شبر منا، فإن الأتـات صريحة في شيموله لاعاء الماء المسنألة

ودعاء العبادةة. [القو اعد الحسان: ٪100, 100].

 دعاء العبادة، فكل دعاء عباء دعادة مستلزم لدعاء المساء الـلة، وكل دعـاء مسآلة متضنهن لدعاء العبادة، أسـآل اللـه بآسمائه الحسنى وصنى وصاته العلى أن يونقنا لكا النوعين، وهو المحبِ بلم دعاه، وصلى الله وسلم على


## $\longrightarrow$ 国 

 ورحصته بعباده، حيث هنَا لهم الأسنـاب ووفقهب إلى عدل الطـاعاتات وألـهم اللـه زكريـا الـدعاء، ثـم تـفضل بالجواب، والآيـة أفادت أن الله استحـاب دعاءه، وزوجه
 و الخير ات مع الإلحاح على الله بـالدعاء المدّارن للخون



 الرغبة بـالرهدة، وتجدعوا الإلحاف بالمسالة، فإن اللـه


 المعنى تَحث علا ولى الطلب والدعاء، مع التوبـة والإنابة، والاستمرار على ذلـك، فيقول: . إذا وتعت في هحنة بصعب الخالاص منها فليس لك إلا الدعاء واللـجا إلى اللهه بـعد أن تقدم التوبة من الذنوب: فإن الزُلل يوجب




 أن لالتُعطى ما طلبت، بل تُعوض غيره.
 تجـاب، ثقل: أنا آتعبد بـالدعاء، وانـا موقن أن الجواب حاصنل، غير أنه ربنما كان تأخيره لبعض المصالح
 تسال شـئًا إلا وتقرنـه بسؤ ال الخيرة، فرب دطلوب

 في بعضر الاراء ما يعجز رأهـن وتـرى أن ما وت وتع لت لا يصلحع فكيف لا تسأل الخير ربـت وهـو أعلم بـالصالح؟! والاستخارة سن جنس المشاورة،. [صـيد
 والدعاء كها ينذع الأحـياء، فهو كذلك لـلأهوات


 وشنغاعة لـه، وقد كان النبـي صلى اللـه عليه وسنلم بكثر فيها من الدعاء لـلأموات، يـتول الثـينِ بكر بن


 الـفاسدقَ عـاش معهم وفـي كنف الالســلام شـركاء في الوطن هن النصاريى و اليهود، ينعمون في ظلل سهاحة وعدالــة الإسـلام، و'لا بـخنى على كل صـاحب بصـر
 بنتسيون إلـى حماعات وهسییات استـاحت سفل

 كل شـئئ
وهع تعاظلم الفتّ النتي اضضت تنخر في بنـان الشع

 وسرعان ها عادت تُطل براسهيا عندها تهـا لـها مناخ

 وترويع، ووتفات احنحاحِية نضرب الأخضر و الــابس. وحرف للسِبارات، وتدهير للمباني والمثشات، وحسينا اللهه ونعم الوكبل!
شغاسلد كير
لقد ألت أحـوال البـلاد والعبـاد إلـى مدى مؤلم، وحد بصيب الإنسان بـالكآبة والآلم والحزن على ما وصلت إلبـ الأحو ال في مصر وإن القلب ليحزن، وإن العقل ليذهل حـين يرقب المسلم هذه الأحداث من تفجيرات وقتل وقنص، وتربص، من أقوام ضلوا الطريق، وتلوثت عقولـه بأنكار خاطئّة،
 تتضنمن مغاسد كبيرة وشرورًا عظيمة، فيهـا قتل الأنفس المسلمة وغـير المسلمـة ظلمـا وعـدوانـا، رغـــا الوعيد

 , الـِّ
 من قتل رجل مسلمء. [سنن الترمذي، وهrا، وصحصه الالكباني].
وعن ابن عمر رضنى الله عنهـا أن رسول الله صلى اللـه عليه وسلم تال: 未لن يِّال المؤمن في فـنـنـة من دينـه مـا
 وحصن قتل أسامة بن زيد رجالا تأو لا بـعد أن سنعـه ينطق بالشهادة، وتد ظنَّه متعوذا بـذلك، قال له صلـي الله عليه


Upload by: altawhedmag.com
sho ect de site ems Laxy of
 Q

 - ick und inso



الشُرَك ويربِي سهام الخوف، دأبها أن يُحْزن أخاه












وصنحـه الالباني].
وعن سهل بن معاذ عن ابيه أن النبي صلى اللـه


 الالباني].
وعن أبي هريرة رضي الله عنـ، قال: قالِ رسولا





 والللمز والغمز، و التجسس والتحسس و التلصصن. كُفَ آذال عن المسلمـين. واشتنغل بعيبك عن عيوب
 العالمين

وسلم: .أقتلته، بعد أن ثال: لا إله إلا اللهء:|ه [صحيع البخاري عـ

 شنعاء، تنخندن البغفي والظلم، ثليس صن أخلاق

 السِحِارات، واششعال الحرائق وتفحِيرات المنشأت،

 الدراسة في المدارس والجامعات: إذ إن ذلك من اخـلاق تُطاع الطرق المفسدين في الأرضن، وقد روىى أبـو هريرة رضـي الله عنا عن رسـول الـن الله صـلي
 فحديدته في يده يتوجاً بهـا في بطنه في نـار جـنـ
 فهو يـِحساه في نـار جهنم خـالدا هخلدا فيها آبدا،
 نار جنـم خالدا هخلدا فيها أبدًاه. [صحيح مسلم [1.4 وعن أبـي هريرة رضني الله عنه عن رسـول الله صنلى الله عليه وسلى أنـه قال: صلا يشير أحدكم
 ينزع في يدن فيقع في حفرة من الناره. [صحيح
 إن هذه الأعمال الإجر امدية التـي استبـاحت كل شـيء




 هشاريع الإصاناح، وتُقوض أركان البالد، وتدمر الأخضر واليابس.
艮
 ودأب أصحابها على إيـذاء المسطلم ومكايدتّه،
 وتتبع عورتـه، ونتشر هغنوتـه، وإرادة إستاطهة






Upload by: altawhedmag.com


Cind





[ Y0 : الأنفال [
وإن ما يـدث على أرض مصر وبـين شعنها ، وبأنيدي أبنـائهـا، والمتأمرين من أعدائها، الذين يشعلون الـفتن، ويضعون الخطط والمـؤ امـرات علي مصر وشعبها، فما بـين فتنة يؤجحونهـا بـحقد وغل للنيّل من نيلها وشريـان حـياتها في مجرى نـهر النيل عبر السد الإثيوبي، وقتل المصريـيـن ني ليـيـا، والتخابـر والتجسس هـن كل دول الـعـالـم، وتتنفيذ الخطط والمؤامرات الإسسر ائيلية بـعـم وتمويل وتخطيط من أهريكا ورفقاء السوء الذين يؤازرونـا ويدورون

 تُخرب، والحالة من سنئ لأسوه، والكرسبي زانـل، وسوف نتَف أمام رب عظيمـ سيحاسبينا على الفتيل والقطمير، سيتِف أهامه الملك والـوزيـر، والفقير والغفير، لن تنْفعم المناصب ولا الكراسني، ثلنعد إلى ربنا قبل ثوات الأوان فعدر الدنـيـا نـي جـانب
 "


 أحدكم أصبعه في الـيم، ذلينظر بـمـاذا يرجعه. [صحيح سسلم [10م]. إن الدنـيا ليست دار مقر، بـل هـي دار دهر، فصنذ أن

 والليالـي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويـها مرحلة بـعد مرحلة حتى


Upload by: altawhedmag.com

Olcw Cix Ra山l sib $a$




الإسرائيلـي الأمريكي أن تخطو تلك الخطوات
 النيل شريان حياتها، ما كان ليحدث ذلك إلا بسبب ذنوبنا..
لقد آن للمذكرات أن تُنكر، وآن لقنوات الفتذة أن تُمنع وتُغلق، وآن لدين الله أن يُنصر، وآن للمسلمـين في أنحاء مصر أن يتذكروا تول سيد





 وصحصده ألألباني]. إن من رام هـذـى فـي غير الإســام ضـلُ، ومـن رام إصلاحَا بغير الإسـلام ذل، ومن رام عزا فـا في غير الإســلام ذل، ومن أراد أمنًا بغير التوحيد ضـاع أمنه واختل، وصدق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما قال: ״نحن قوم أعزنـا الله بـالإسلام، فدتى ابتفينا العزة فى غيره أذلنا اللهه،. [مستـدرك الحاكم

ولن يكون للباطل نماء، ولا لأهل الزيخ بقاء مادمنا
للحق دعاة وللعالم هداة، وللخير بناة، ومتّى كنا
أمرين بالمعروف صدقًا، ناهين عن المنكر حقا، فإن
الـاطل إلى اندحار، وأهلاه إلى انحدار، والحق إلى
ظهور وانتشار.
فاللهم كن لمصر على أعدائها ناصرُا، ولثـعبها من

الحمد لله رب العالمين.

ينتهي السثر، فالكيّس الفطن هو الذي بجعل كِل مرحلة نُصب عينيه، فيهتم بتطعهها سالما غانما،

فإذا تُطعها جعل الأخرى نصب عينيه، وهكذا. وقد وصف القرآن الكريم الدنيا كزهرة بنضـارتها، تسحر الالّباب، تستهوي القلوب، ثم لا تلبث إلا برهة حتى تذبّل وتتلاشى تلك النضارة، وتحطهها الريح، كانتها لم تكن، هذا مثل الدنيا، زهرة فتانة غرارة تخدع وتُغري، فإذا أقبلت عليها النفوس وتعلقت بها الالالباب انتهت أيامها واستحالت نضرتها إلى هشيم، فغدت نعدتها غروزا، وصدق الله القائل:

 فالدنيا ني مفهوم الإسلام وسيلة وذريعة لتحصيل مقاصن الشترع ومطية لـلَاَخرة، فإنها إذا فسدت فربما أدى فسادها إلى إنقاص الدين، فلا شك أن الدين سيضعف إذا وصل حال أهلها إلى قلة الأمن، وقلة الـرزق، وكثرة القتل، فلا يُقبِل والحـال هذه أن يقول مسلم: أنا أحفظ ديني وأدع الدنيا يُعبَث بها ويُفْسَد فيها؛ لأن من صلحت حاله مع فساد الدنيا، واختلال أمورها، لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها، ويقدح فيها اختَلالها؛ لأته منها يستمد، ومن فسدت حاله، مع صلاح الدنـيا وانتظام أمورهـا لم يجد لصلاحها لـذة، ولا لاستقامتها أثـرَّا؛ لأن الإنسـنـن دنـا نفسه، قـال الله تعالىي
[القصص :
فحاسب نفسك قبل الوقوف أمام عـلام الغيوب، وراجع أعمالك قبل فوات الأوان، وصدق من قال: رحاسبوا أنفسكم قبل آن تحاسبواه.. فهل ترى كل

منا يحاسب نقسه؛!
年
إن ما بِدث على أرض مصر هو بسبب ذنوبنا وإسر افنا في أمرنا، وما نعلها السظهاءاء منا، فأظهروا الحاجة والاضضطرار، والمسكنة والاوتتقار، واصدقوا في التوبة والاعتذار إلى الله الواحد القهار، فما نزّل بلاءُ إلا بذنب، ولا رُفع إلا بتوبة!! فـا أمـة -بسّب ضعفها وهوانها- تجرا عليها الصّغار، فهـا كان لدولة هثل إثيوبيا مدثلة للتحالف
a 4 ج 2 ,

Upload by: altawhedmag.com

## 多




الحمد لله وحده والصـلاة والسلام على


أهــل الـنـار قـسـهـان：أكـابـر متبوعون، وضـعـفـاء تــابـعـون، وكـان الأكـابـر سـبـــا فـي



 لأن النار دركات، أعلاهها أخفها عذابًا، وأسغلها اششدها عذابًا، وقد تكرر سؤ الهـه هذا في أكثر
 जोو

比吅药


Upload by：altawhedmag．com

ربنا الله من سيرجع عن هذا القول ويتخلى



 [المائدة: §0]. فنسأل الله تعالى أن يربط على

قلوبنا، ويثبت الإيمان في صدورنا
 اسْتَقَامُواه أي لم يروغوا المو وغان الثعلب، وإنما استقاموا على صراط الله المستقيم، ففعلوا

الواجبات، وتركوا المحرمات. ومعنى ذلك أن الذين قالوا ربنا الله ولم يصلوا لم يستقيموا. والذنز قالوا ربنا اللها ولم يصوموا لم يستقيموا. والذين قالوا ربنا الله ولم يزكوا لم يستقيهوا والذِين تالـوا ربنـا اللـه ولــم ـِحجوا لم سستقيمو ا والذين قالوا ربنا الله وعقوا أباءهم لم سِتقيموا والذين هَالوا ربنا الله وقطعوا أرحامهمٌ

لم ستحتيموا والذـِين قالوا ربنا الله وأكلوا الربا لم سستقيمو
والذين قالوا ربنا الله وشربو| الخمر لم سستقيموا
والــنــن تـالـوا ربــنا الـــه وززـــوا لم سستقيمو
فِما أحوجنا في هذه الآـام إلى الاستقامة
 الاززهـات التي بِعاني منها الذاس اليوم، قال تعالى: بَ

جزاء أهل الاستقاه ها
إن الــــن تـالـوا ربـــا اللـه ثــم استقاموا
为
بِبَا
 المـلانُكة، عند الموت، وغي القبر، وــوم البعث
va • • [7ร -
حقيقة الإِيان؛
إن الإيهـان ليس مـجرد كلــات تُنطق
ولا حصروف يـترجمها اللسان، ولكن الإِيمان
قول وعمل، قول القلب واللسان، و عمل القّلب
والأركان. والمراد بقول القلب: الاعتقاد، والمراد
بقول اللسان النطق والاقتـرار، والمـراد بعمل
القلب: الاعمـال الباطنة، من نحو الإخـالاص،
والإيمـان، والإحسـان، والـتـوـوى، والخشية،
والرهبة والرغبة، والخوف والرجاء، والمحبة
والإنابة، والتوكل
والمراد بعمل الأركان: الأعمال الظاهرة؛
من الصـلاة والزكاة، والحـع والجهاد، والألمر بـامعروف والنـهي عن المنكر، وبر الوالدين وصلة الأرحام.
فهذه هـي حقدِّة الإيـمان، قول وعمل، يُريد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

㐿





[1Vv البقرة:
حقيقة الاستيامة

 سورة البقرة، فالقول هو قول القاب واللسان، كها ذكرنا، والاستقامة هي عمل القلب والاركان كسا بيّنا
 قولان:
ثم استقاموا على هذا القول „ربّنا اللهَ حتى ماتوا عليه، وكان اخر كلامهم لا إله إلا


[ال عمران: 1 [1]
لقد علم الله تَعالى ان هن الذـِن هَالوا

Upload by: altawhedmag.com

]

 فاحسن الآتوال الدعوة إلى الله، وأحسَن الكالام الكالامُ في الدعوةَ إلى الله، وقد بيّ صلى اللة عليه وسلم فضل الدعوة في أحاديثّه الشريفة:






 الخوف يستلزم ثبوت الأمن، "و'لا تحزنوا اه على ما تفارقون من أهـل ومـال ووولـد، ونـني الحزنِ
























 .

 با حض الله تعالى على الاستحَامة ورغَب فيها، ذكر فضل الدعوة إلى الاستحامة؛ ليفيد ان استقاهة الإنسـان في نفسهه لا تكفي لكهمال نجاته، بل عليه أن يدعو غيره إلى الاستقامة، كها صرح ربينا سبحانها بذللك في أكثر من موضع، تـال تعالـى فاستقاموا في


والصبر، والصشفح، و العفو، و الالحسـان.

 وبـالحـلـم عند الحـهل، وبـالعفو عند الإِسـاءة. -
 وان هـعفو عمن ظلمهd، وأن يـحسن إلى هن أسـاء


فنحـاح الـداعـيـة فـي دعـوتــه متوقف على
 اللـ


[أل عدران: 109]



نفسـك وسوسـة من حديث النفس، إرادة ادن حملك على مـحـازاة المسـيء بـــالإلــــاءة، ودعـائك إلى
 إن اللله هو السهـع لاستعاذتك منه و استتحارتّك بـه من نزغاته، و لغغير ذلك من كالهك و وكالام غيرك،


 وللحديث بقدة إن شــاء اللـه، والـحمد للله رب الـعالمـن













اللـه، الــتغاء مرضـاة اللـه.

على الداعية على الاحصتهاد في صنـي صالـع الآعمـال،
 اللدعوة بـالعدل أبـغ هن الـدعوة قيل: عمل رحل في ألف رحل، خيل هن قن قول ألف رحل لرجل.

 و احتهاده في طاعة ربه، حتى "لا يـخل فـي عموم قول اللـه تعاللى: $[$ [ $\&$ \& الـ, $]$
 إشـارة إلى اعتزاز الداعدة الذي اسنتقام على دين اللـه، ودعـا إلى اللـه، وواعتر جـهنا الدين، وونها العمل، وبهذه الدعوة، وتال بكل فـر وعر واعتزاز إنتي من المسلمـيبن للـه، المنقادين لأصره.

لو




الأخلاق، حتى يستطى تـلیغ دعوتـه، وحتى بقيلـها المدعوون، ومن أهـم هذه الأخاقاق: الحلم، 29atity

Upload by: altawhedmag.com


## सu|

د. جـمال المراكبـي

 فجعل اللـه سبـانـانه وتعالى القلوبَ في هذه الآيات ثـلاثة: تلبـين مفتونـين، وقلبـا نـاحيـا فالمفتونان: القلب الذي فيـه مرضن، والقلب القاسبي: والناجي: القّلب المؤمن المخبت
 ولـهذا القلب سهات وأوصان نتحدث عنها في هذا اللقاء.


 [ $19-\Delta \nu:$ الشـعراء
 بَ و القلب السِليم هو المبرِا من الشِبرّك و الكثر والنفاق و الريـاء، والذنس، والخططاهِا وقد

 وانَ اللهه ينعثٌ مُنْ في القبُور
 أي: سالم من الدنس وو الثبرك. وقال محمد بن سيرين: القلب السيلبم الذي بِعلم ان الله حق، وأن السـاعة أتيـة لا رِيب
 وتال ابن عباس: عإلا مَن أنَّى اللهَ بِّلب

 سِلی" ـِعني: من الشرك

الحمد للاه وحده والحـاة ووالسـلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد رأينا في المقال السـابت كيف تكون القلوب حال الفتن،
 صلب وصلد قد عصنمه الله تعالـى لا تثنيا عن الحق فتنة. وآخر أسود مرباد قد خـالط بياضنه سواد، اختلط علبه الحق والباطل فآصبح عاجزا عن التميـز لا يـعرف معروفا ولا ينكر منكرُا
إلا مـا أشرب من هِو اه







 دُامت السُنمأواتُ والازْض" [صحيح مسلم: [1:
وهذه هـي القسهـة الثنائـية للقلوب بعد عرض الغتّن، ومدى تانثيرها على قلوب بنـي وقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعاللى في القر آن قسمة اخرىى للقلوب، وههي: قلب حي سلـيم مخنت لـبن واع، وتلب بـاسِ میت قاس، والثالث مريضن، فإما إلى السـلامة أدنى، وإما إلى العطب أدنى قال الله جل وعان الها


ذكر الله هـا هنا قولان: آحدهما: أـه دكر العبد ربـه فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن، فإذا اضنطرب القلب وقلق فليس لهه مـا لـطمئن به سوى ذـكر الله، والقول الثاني: أن ذانكر اللـه هـا نـا القرآن وهو ذكره الذي أنزلهه على رسوله
 بطمئن إلا بـالإيمان واليقينِ، ولا سنيل إلى حصول الإِــان و الـقِّن إلا من القرآن؛
 واضنطرابه وقلقه من شنكه، والقراًن هو المحصل لليقِن، الدافع للشكوك والظنون والأوهام فلا تطمئن تلوب المؤمنـين إلا باه، وهذا القول هو المختار، وكذلك القولانِ
 : چף]، والصحيح: أن ذكره الذي أنزلمه على رسوله وهو كتابـه من أعرض عنه: قـنض له شنطانا يضلاه ويصـده عن السنيل وهو ــحسب أنه علي هدى والقلب المطمئن بذكر اللهه عز وجل يورث النفس طمأنينة ورضنى، تال الله تعالـي

[r.
 قال تعالى

居
 و الانـخفا
والخششوع ني الشرع: خشية من اللـه
تداخل القلوب، فتظهر آثارهـا على الجوارح بالانتخفاض والسكون، كما هو شـأن الخائف






```
    الـخالبي من البدعة، المطمئن إلى السنة. 
                                    *)
```







```
فى السر ووالعلن ووالقول والعهل، فطوبى 
            ملم
```



```
اللهه غي سره: حيث \لا براه أحد إلا اللها
```



```
    الله خالـًا ففاضت عيناه،. (متفق عليه). 
```




```
                                    ل\ده
```



```
قال الله تعاله: \
```




```
            قال الماوردي: فيه أربعة أوجه
```



```
الثاني: بنعمة اللبه عليهم. الثالث: بوعد 
                                    اللهه لهـ، ذكره
                                    الرابع: بـالقرأن، قاله محاهاهد 
```



```
|الطمأنينة سكون القلب إلى الشبي& وعدم
```




```
يطمئن إلـه قلب الساهع ویN+ عنده سكونا
```




```
سكن إليه وزال عنه اضضطرابه وقلقه. وفي ا
```

وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى اللـه عز وجل، قال: والخت: المكان المطمئن من الأرض
وقال الأخفش: الخاشعون. وتال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون وقال الكلبي: هـم الرقيقة قلوبهث.
 أنه
[الحج:
سالسشا: تلوب وحبا
قال الله تعالى:



[الأنفال:
قال محِاهد: "وَجلْتْ قُلُوبُهُمْ" فرقت، أي: فزعت وخافت.
وهذه صنة المؤهن ، الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي: خاف هنه، ففعل أوامره، وترك


你 " آل عمران:

> وكقولـه تـعالـى:
[النازعات:
. .
 الُّينَ إذا ذُكِرَ الللُهُ وُجلْ قِلوبُهُهُ، قال: هو الرِجل بِريد أنِ يظلِم أَو يهِم بـمعصيـة، فيقال له: الـق الله فُنوجل قلبـه.
والحـد

وقولـه تعالى: "لِذكر اللـه، الأظطهر منـه أن المراد خشوع قلوبهم لَأجلَ ذكر اللـه، وهذا المعنـى دل عليه قوله تعالى:
 ذكر الله، فالوجل المذكور في آية الأنفال هذه،

والخشية المذكورة هنا معناهما واحـا وا ولـا وقال بعضن العلماء: المراد بذكر الله: القراًن،
 الشـيء على نفسه مع اختَلاف اللفظين، كقولـ،
وعلى هذا القول، فالآيـة كقولـه تعالـي:

 ولـين الجلود والقلوب عند سهاع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بآحسن الـدنـث، يـفسر معنى الخشّوع لذكر اللـه، وما نزل من الحق هنا كما ذكر. (أضواء اليـانـن). والخشنوع يكون في القلب، ويبدو أثره على البدن، في السمع والبصر و العظلم والعصب،
 يقول في ركوع الصـلاة: (اللهم لك ركعت، وبث أمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري

ومخي وعظمي وعصني). صحيح مسلم.
 قال الله تعالى:
 [الحـح:
 [ 0 \& وقال رسول اللـه صليى اللـه عليه وسلم: التقوى هاهاهنا، وأشـار إلى صـدره.
قال ابن عباس: المخنتون هـم المتو اضعون.



والله ولي التوفيق

## chay <br> د. مـرزوت محهمل هرزوت

(تقريب التهذيب ( V007/1) طا/دار الرشيد).
قاندة
معنى تـول الحـانـظ : مـن التاسعة ه: هـي الطبقة الصغرى من أتباع التابعـين كالشافعي الإمـام فهو نـها أيضانا. ب- سغــان: هو ابن سعيد بن مسروق الثوري آبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة من رعوس الطبقة السـابعة، وكـان ربهـا دلس، مـات السات سنـة إحدى وستـين وله أربع وستون (تقريب التهذيب (r\&rq/1)

فائدنـانن

- معنى قول الحافظ من السـابعة: أي من كبار أتباع

التابعـين.(انظطر: مقدمة التقريب). - الجواب عن قول الحافظ عن سنيـان "ربـها دلس" ومع ذلك يخرج له البخاري: قسُم الحانظ المدلسيني إلـى خمسة طبقات وذكر اتغاق العلماء على قبول اصصحاب الطبقة الأولـى والثـانية، وبـدا الـــــافـ من بدايـة الطبقة الثالثة، والحمد لله، فقد صنفـ سفيان الـــوري رحصـه اللـه على أنـه مـن أصـــاب الطبقة الثانـية فقال: "من احتمل الأئمة تدليسنه، وأخرجوا لله في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري". (طبقات المدلسين (ص لاّان) طا/ مكتـة المـار).
8- أبو سفيان: هو سعيد بن مسروق الثوري ثقة مات سنة ست وعثّرين وقيل بعدها (تقريب التهذيب .4YAQ/1)
ه- هنـنر: بضنم المـيم وسكـون الـنـون وكسر الذال المعجمة بـعدها راء ابن يعلى الثوري، الكوني ويقال (المـنـنر) ابـن يعلى الـثـوري ثقة (تـقريـب التهذيب
(7ヘヘะ / 1 )
 المعجمة وفتح المثلثة - ابن عائذ بن عبد الله الثوري
 ابن مسعود: (لو رآك رسول الله صلى اللـه عليه وسلم لاحصب). مات سنة إحدى وتيل ثلاث وستـين (تقريب

الحدد للـه و الصصلاة و السلام على رسنول الـله وبعد:







 وسلد خططا مُربِعا، وخطط خطا تي الوسنط خـارجا هنه،






1- (صحيح الـخاري (Troq/0) رقم (7.0\&)، في كتاب الرقاق، بـاب ني الأمل وطوله.طه/دار الـو ابن كثير)
 باب أمل الإنسـان وأجله (طادار إحياء التراث العريبي - تحقيق: أحمد شاكر)
 الزهدد، بـاب النية، ط/دار الفكر، تحقيق: محمد فؤاد عبدالبـاتي).
 ( 1 | VV7 ( د/عبدالغغار النـداري وغغيره.

1- صدقة بن الفضل: هو المروزي الحانظ قال الذهـبي في الكاشف: إمام ثبت: (الكاشغ (0.Y/1) طا/دار القبلة).
Y وتثنديد الراء المضنهوهة وسكون الـواو- أبو سعيد



الآفات العارضة لـه كمرض أو فقد مـال آو غيرهما، أو



 أي عرض أخر. وعبر عن الإصـابة بـالنهش وهو لدغ ذات السد، مبالغة ني المضرة (وإن أخطاه هذا) أي
 إلى انقضاء الأجل وعدم انتهاء الأمل انظر انظر: مرقاة

رابِا : ي2 ريِّض الحديث
إن المرع سن يوم آن يولد الى يوم ان يموت وهو عرضة للمصائب والأنكاد قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان ثي

كبد
ومنـا أجمل تـول هن تـال: ألـم تـرووا مصــارع مـن كان
 وقد تخلت عنهـ، فهـ نـي حيرة وظلمة، تركوا العيال والأهـوال. سكنوا القبور وقـد تـخلت عنـهِ الدور.




نُنَي على الدنـيا وها هـن منشرِ جـعقّثٌ
أنِن الأكاسِرةُ الجِبَابرةُ الألَى

كنزوا الكُنوز قهـا بـَّين ولا بَقوا
فإن قيل مـا السبب في حب الدنيا و التكالب عليها مع كثرة أنكادها، خالجواب: قلة المعرفة بـها وبيا بـبـ

نـــوها
ولقد اخبرنـا حبيبنا صلى الله عليه وسـلم ني حديثنـا
 خط وسطط مربع محيط بـه هو أجله، وخط خـارج من هذا الإنسـان، ويمتد خـارج المربع هو أمله، والمربع هو الأجل المقدر والذي يتطع ذلك الألمل الطويل، فكان

أصل الداء هو عدم تقدير الأمور حق قدرهـا . إن الإنسان بفطرته يحب الحيـاة ويحرص على الـي الذي هو مطلق ها ينتّفع بـه، وهو مأمور بذلك شـرعا،
 ما ينفعك واستعن بـالله ولا تعجز، وإن أصـابك شـيء فلا تّقل: لو انـي نعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وها شـاء فعل، نإن لو تونت -(r.or/s)
إلا انن المؤمن يعلم يقينـا أن الذي بهب لـه الـيـاة ويمد
التاندذيب ج ج ا ص |AMr).

معنى قول الحافظن , مخضرم من الثانية، أنـه عاصر رسنول الله صلى اللـه عليـه وسلم، إلا أنه لم يسـلم إلا
 التتابعـين وهم أصحـاب الطبقة الثانية. V- وعبد اللـه: هو انـن مسعود الصحابي الجليل (انظر ترجمته في حلية الأولياء لأبي نعيم الـي وغيره من كتب تراحم الصحابة).
فائدة على كتأب التقريـب:

قسم الحافظ الرواة إلى اثنتي عشرة مرتبة واثنتتي عثشرة طبقة، أما المراتب فحسب درجة توثيقهم، فيداً ــالصحابة طبعا، ثـم من أكد توثيقّهم كان يقول: أوثق الناس، ثم بمن تفرد بصنة كان بیول: ثقةة.. وهكذا تقل درجة التوثيق ونـن نسـر إلى أن انتهي إلى المرتبة الثـانـية عثـرة، وهو من اطلق عليه اسم الكنب

 كها يظن البعض، فكانت الطبقة الأولـى هـي طـقـة الصنحابـة ثـم كبار التابعبين ثم.. وهكذا (انظر تقريـب التَهذيب Vo وV7).

## ثالثا : (الشُرح)

1- قوله: (خط النبي خطا مربعاً): الفاهر أنه كان بيده المباركة على الأرض. قال الطيبي [رحصه اللهة]:

 rخارجا من المربع، (وخط خِططا) بضـم الخـاء المعجمة و الطاء الأولى للأكثر، وجوز فتر فتح الطاء، أي خطوطا

 الذي في الوسط) أي: هن حـانيهَ اللذين ني الوسطــ


 وخبر أي: هذا الخط الخَي في الوسط (گّبل أن يخرج
 (وهـذا اجله محيط بـه) إشْــارة إلـى المربع (أو ) أحاط بـه) بـالشك من الراوي، (وهذا) الخط المستطيل المنفرد (الذي هو خارج) من وسط الخط المربع (انمله، وهذه الخططل) (الصنغار): أي الشنطبات التي ني الـنـط
 هـي: (الأعراض) بـالعـين المهولة والضناد المعجمة أي:

رأيت مثل هذه حالا رضـي بها وأقام عليها - أحسبه قال - عاقل. (تصر الأمل ص •V).
 آفعل كذا، وبعد غد أنعل كذا، وإذا أفطرتُ نعلت كذال و إذا قدمت من سنري فعلت كذا! أغفلت سنرُّ البعيد، ونسيت ملك المـوت إمـا علمت أن مـلك المـوت غير


 - وعن ابن أبي عمرة قال:
 ودورن ها يُنِّل التـنغيص و الاحِل

الا ترى أنما الدنـيا وزينتّها كسترّل الرُكب دارا نـثـة ارتحلوا

إلى أن قال:
المرء يشـقى بـا بسا يسعى لو ارتـا والقبر وارثث ما يسعى لـه الرجل
 - ويقول ابن الجـوزي (في صذة الصفوة، طץ/دار المعرغة ( ( كانت عُفيرة العابدة لا تضنع جنبها إلى الأرض ني ليل، وتقول: , أخاف أن أؤخذ على غرّة وأنـا نـائمةه!!! - وعن الربيع بن عبدالرحمن قــال: :قطعتنا غغلا الآمال عن مبادرة الآجال، فُنحن ني الدنيا حيارى، الـيا

 وأنـذر، نما للنـاس على اللـه حُجّة بـعد الرسل، وكان



تحقيق:عبدالعلي عبدالحميد - كان الحسن البصري - رحمه اللهـ - يقول: امـا أكثر
 قط إلا أسناء العمل.. (ص و جra). - وعن عطاء الالزرق قال: سمعت رجا كيغ أنت كيغ حالك؟ قال: بـأشر حال، وما حال من أصـح وأدسنى ينتظر المـوت لا يـدري هـا يفعل اللـه
 - وروى البيهقي في الـزهـد الكبير، طّ: مؤسسة الكتب الثقافية -، تحقيق: عامر آحمد حيدر بسنده عن منازل بن سعيد يقول: صلينا خلف جنازة فيها داود الطائي وهـو لا يراني خلفه، فقال: أوه (وسن ورائهه بـرزخ إلـى يـوم يـيعثون)، ثم قـال لنفسنه: ـــا داود من خانف الوعيد تصر عليه البعيد، ومن طال

لـه في العمر، هو اللـه، وانْ الذي يـزّع هنه هذه الحيـاة هـو اللـه، وأن سعيـه لـلـرزق دحكوم بـشيئة اللـه، فإن كان الأمس كذلت وكان الـداء كها أسلفنا فهـا هو الدواء إن قصر الأمل بضنو ابطه الثشرعية (و التي أشرنـا إليها من خـلال حديث مسلم المتقدم ويأتى سزيد توضيا لها ني الفو ائد والتطبيقات) هو جزء من علاج الداء يقول الثيـخ حافظ حكهى رحمه الله: إن المقصود الأعظم (من تصر الأمل): التآهب للموت قبِل نزولهله، والاستعداد لما بعده قبل حصولـه، والمبادرة بالعمل الصـالح، والسعي النانع قبل دهوم البـلاء وحلوله؛ إذ هو الفيصل بـيّ هذه الدار وبـين دار القرار، وهو الغصل بـين ساعة العمل والجزاء علـيه، و الـد الـيار الـارق بـين أوان تقديم الـزاد والقدوم عليه؛ إذ ليس بـي لأحد من سستعتب ولا اعتذار، و ولا زيـادة ني الحسنـات ولا نقص مسن السينـات ولا ولا حيلة ولا افتـداء ولا ولا درهـم ولا دينار، ولا مقعد ولا منزل إلا التبر، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة سن حغر النار
 وأهل السموات والأرضـين والموقف الطويل بـين يدي القوي المتـين.... قال الله تععالـى: (حتى إذا جاء أحدهـ الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صـالحا فيما تركت

 القبول (V/^/ヶ)، ط/دار ابن القيم).

لقد بلغ قصر الأمل بالسلف الصـالـ مبلغـا عظايمـا، ولو لا النتقل الصحيح لقلنا: هذا ضرب سن الخيال أو شـيء محال، ودن ذلك: روى الإمـام أبـو بكر ابـن الدنـيا بسنـده في (قصر الأمل)، طץ/دار ابن حزم، تـحقيق: محمد خير: - عن شريت بن عبل الله ثي تَنسير تولـه عز وجل: (فتنتم أنفسكم) قال: بـالشهوات واللذات. وتربصتم (تال: بـالتوبة) وارتبتم (تال: ششكنتم) حتى جاء أمر الله (قال: الموت) وغركم بـالله الغرور). (قصر الأمل ( 11 V - وعن عبد الرحمن بن يرّيد - وكان له حظ من دين وعقل - قال لبعض أصحابـه: أبا فلان، أخبرنـي عن
 فهل أزمعت التحويل إلى حال ترضـاها للموت؛ قال: لا والله، ما تاتـت نفسي إلى ذلك بـعدُ، قال: فهل بـل بـد
 ياتيت الموت وانـت على حالك هذه تال: لا. تال: مـا

 . YYV/ (11) قلت: وكذلك طول الأمل بالنسبة لأعمال الدنيا المتعدي نفعها للغير والتي لا تؤثر على القلب بالسلب فهي

تعد دن الأمل المحمود: لان الإنسان يؤجر عليها. - ـعضض الناس بظن أن قصر الأمل معناه ترل العدل، وهذا خطا، والصواتٍ كهِا قال ابن حجر رحمهِ اللـه:




## وختا

علينا الآن أحبتي في الله أن نتوب توبة عادة، ثم ان ننوي نية عادة بالتّسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وأختم بكلام مستفاد من كالام ابن أبي الدنيا في (تصر الآمل) عن عبيد اللاه بن شديط بن عجلان قال: "سمعت أبي يقول: "إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي أيام ثـاثاثة، نقد مضى أمس بمـا فيه، وغدا أمدل لعلك "لا تُدركه، وبينهها يوها وليلة تُخترم فيه أَنفسُ كثيرة، لعلك المختَرم فيها، ودع ذلك قد
 وهمٌ الغلاء والرخص، وهمْ الشتاء قبل آن يجيء الشتاء، وههُ الصيف قبل أن يجيء الصيف، نماذا ابقيث من قلبث الضعيف لآخرته؟؛ كل يوم ينقص من أجلك واіنت لا تحزن، وكل يوم تستوفي رزتل وأنـت لا تحـزن، طـالت أمـالكم، فـجـدّدتم منازلكم
 بطيب الطعام، ولين اللباس، كانكم للدنيا خلقتم!

أو لا تعلمون أن الموت أمامكم؟
 سَقيء أيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا
 لنسيت ما قد تقدُم من لذاتل، أبالصحِة تغترُون؟! آم بطول العافيةِ تُمرحونَ أم اللموت تأهنونْ أم على ملكَ الموت تَحَترئونٌ إن ملك الموت إذا جاء

 علَى التفريط، رحم الله عبذا نظر لنفسّه قِبل نزول الموت"(ص10)
اللهم إن نعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، ونعوذ بل من حِياة تمنع خير المدات، ونعوذ بل من أمل يـنـع خير العمل. والحمد لله رب العالمين

أمله تصر عمله، وكل ما هو آت قريب. واعلم يا داود ان كل شيء يشغلك عن ربل فهو عليل ششئوم، واعلم با داود أن أهل الدنيا جميغا هن أهل القبور إنما
 عليه أهل القبور يِندمون عليه اههل الدنيا يقتتلون فيّه بتـنافسون، وعليه عند القضاء يختصصون، ثم نظر إلئ، تقال لو: علمت أنك خلفي لم انُطق بحرف.

$$
\text { ( } \gamma \cdot 9 / 1)
$$

- وبسنده عن عبدالله بن المعتز أنه انثشد نقال: الدهر بيّلى وامال الفتى جِّد

لـِلْ وصبـِّ وآجال مدنورة تمغـي

ونمضي وتطوينا ونطوبـا

- ويغسر ابن رجب ني (جامع العلوم والحكم ني شسرح خصسين حديثا من جوامع الكلم، لابن رجب طا/مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنـاءوط/ إبراهيم باجس) معنى ثصر الآمل فيقول: تال داود الطائي: سالت عطوان بن عمرو التيمي قلت: ما قصر الأمل ثقال: ما بين تردد النفس، وكان محصد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله، فلعلها آن تكون منيتي لا أقوم نئها. وكان هذا دأبها إذا آراد الـنوم. وتـالِ عون بن عبدالله: مـا أـنزل المـوت كنـه
 يستكمله: وكم من مؤمل لغد لا يدركها: إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره ليغضتم الأمل وغروره، وكان يقول:

إن من أنفع أِــام المؤمن له في الدنـيا ما ظن آنه لا لا يدرك أخره.. (1)


- في الحديث إشـارة إلى الحض على تصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجـل. وعبر بالنهش وهو لاغ ذات السم بـالغة في الإصـابـة والإهــلال. (الفتح
(1~v/い

الخطوط المذكورة بجوار الخط الطويل الخارج إنما هي على سبيل المثال، لا أن المراد انحصـارها ثي عدد معين، والحاصل أن من لم يمت بالسيف مات بالَّجل. (الفتحح (1Av/11). . . .





 وغيه ينتقل ابـن حـجر كن ابـن الجـوزي رحمهـها

(INv/い

و

## 




 التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة؛ لا يـحل الاحتجاج
 الأتقوْاه.




 عمرو بن بكر.





 والدارقطني، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال أحمد أيضْا: أحاديث بواطيل. اهــ قلت: دالوَزغُ: جمع وزَغة، وهي التي يقال لها: البُرْص**
 اليوم والليلة، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن عليًا رضبي الله عنه شكا إلى رسول الله هصلى الله عليه وسلم الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام.. الحديث، وعلته الحسين بن علوان، قال يحيـي بن معين في رواية الـي


r1 5 gill
Upload by: altawhedmag.com

واه ضعيف متروك الحديثغ. اهـ

وُالمُحبُ لَهُمْ،
الحديث لا يصح: اخرجه أبو نعيم في „الحليةه (19Y/ / الحال: حدثنا يوسف بن إبراهيم السهمي الجرجاني حدثنا علي بن محمد القزويني، حدثنا داود بن سليمان القزاز، حدثنا علي بن موسى الرضا، حدثني أبي عن ابيه جعفر عن ابيه محمد بن علي عن ابيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب مرفوعًا، قال أبو نعيم:

,كذُبه يحيى بن معين ولم يعرفه أبو حاتم، وبكل حال فهو شيـخ كذاب لـه نسخة موضوعة عن عليَ الرضاء. وتابع هذا الكذاب الوضاع كذابُ وضاعُ أخر هو عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن علي بن موسى



أبيه، فهذه المتابعة لا تزيد الحديث إلا وهنا على وهن كما هو هو مقرر عند علماء الصنعة.
 الحديث لا يصح: أورده الحافظ السخاوي في „المقاصده (حVY) وقال: »قال شيخنا هو كنب موضوع، وهو في نسخـة نبيط الموضوعةه. اهـ.


 البصري الصفار مولى الانحصار عن قتادة وثابت مجمع على ضنعفه، وقال النسائي: متروك، وقال يـيـي: ليس بشـيء، وقال البخاري: منكر الحديث،.
 الحديث أخرجه ابن عدي في „الكامل، (VY/VY) من طريق إبراهـيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن أنس مرفوعا، وقال: ولاببراهيم بن الحكم غير هذا الحديث عن أبيه، وبلاؤه هما نكروه أنه كان يوصـل المراسيل عن أبيه، وعاهله ها يرويه لا يُتابع عليه، وأخرج عن يِيِى بن معين أنه ليس بشيء. وقال النسائي في „المتروكينه ( (I): >إبراهيم بن الحكم بن أبان متروك الحديثه.
 جاهل بـالآخرةّه. الحديث لا يصحح: أخرجه ابن حبان (190V موارد) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه علة خفية، وهي الإرسال الخفي؛ حيث قال الحافظ ابن أبي حاتم في >المراسعِل، (YTV) سمعت أبي يقول: 未سعيد بن أبي هند لم يلقَ أبا هريرةَ، وهذا الحديث كان قد صححه الشيخِ الالّباني رحمه الله في *الصحيحةه (حه19 ) وقال: عسنده صحيح رجاله كلهم ثقاته، وعندها تبينت له العلة، قال رحمه الله
 وهذا لا ينقص من قدر شيخنا رحمه الله، بل هذا يزيده محبة في قلوب طالبي الحق.

الحـد لله ذل كل شبيء لعزّنته، وتواضيع كل شيء لعظمته، لا إله إلا هو، ليجري كل شبئ

 من فضله بزيادته، واشهـه إن لا إله إلا الله
 وصفاته، وني ربوينتّه والوهنيّه، وآشـيـ ان سيذتا ونينّا محمدا عند الله ورسوله هن علِينا بععثته، وجعل خاتمة الرسالات في رسالته، صلى الله وسلم وبارّك عليك، وعلى أصحابَ وعترتر والتا والتابعِّن ومن تبعهث بإحسان والتزم نـجه وسار
 أامابـ بعد:
فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله -رحمكم الله-: نـالَ السعادةَ من بـاتَ مُعانىَ في بدنـان،



 فجعلها لربه عملا وطاعاءة. لـه قلبُ قانعُ بالعطاء، وْنفسُ مُطحئنة ، بالقضاء، لم يكن صـاحبَ هوى فتَنَّه هواه، ولا صاحص دُنـا أهمَته دُنـياه، غلبِ حلمُّه

 رَّهُ
 الإنسان مسور المسؤولية،
هعاشر إبلملمين: اقتضت حكمة الله -عزَ شأنه- أن يجعل الإنسان في هذه الدنيا محورَ المسؤولية، ومحل التكليف: (ق)

 شَ غابة الإنسان التّي خلق من أجهاء وغاية الإنسان التي خلِق من أجلها؛ ويحيا في سبيلها هي غاية إيمانية، وعقلية فكرية: :الذاريات



## - 1 -



## $\operatorname{coc}_{\infty} \operatorname{cic}_{5}$

## $\theta_{0}^{+\infty} \rightarrow$



## $\left.\operatorname{Has}_{*}^{\infty}\right|^{\infty}$



 بل برزّت العنصرياتُ، وتجسَدت العصنيَاتِ
 التعصنب المقيت للونه وقوميته رغم ما حققه من تقدُم مادي، بِل لقد حارب الدين و التدين،

 الحفاظط على كرامة الششر من غير أجناسهـ
وقومنـــاتـهم.

بل لقد عؤلموا الحروبِ و الصر اعات والتظالـ،
 وأقستى وحشيدة، كلما تعاظطمت وسائل قوته وأدواته ني جشع المادة، واستعظطام القوة،

 والمعدمـين وإنت لترَى المخترع في اختر اعهاه، والمكتشف في اكتشافه، والصـانع في صنـاعته ِيهدف نفع الناس في ميادين الطعام والغذاء والكساء والدواء من أجل مزيد دن الصحـة والعافيـة والسلامة، غيرَ أن دعاملهِم هذه ومُختبراتهـم ومصـانِعهم هير التي تُنتِج وأفظع وأثرَى- تُنتج, الغازات السـامَة القالِّلة، والأسلحة الفتّاكة المدمرة، وهي التي تهدد بـالحروِب الجرثوميَّ، والكيميـيائـية، والنوويـة. وسباق التسلِح لا سقف لـه ولا حدود، وصدق




年
 معاشر المسلمـين: إن إنراغ العلوم من الإيمـان

 المسدود، خالحريةُ لا حدود لها، والعدل والِا
 تُبرُ الوسـلـة| ومـا كان ذلك -وربكم- إلا بسبب قيـام هذه القيّم على الغصل بـلين العلم والإيـمان، والدين و الحـيـاة، والعلوم والأخـاق، فلا
 فيها الأغنى.

[النحل: VA].
ول تستقيمُ إنسانية الإنسان، ولا تصلـح


 وهو -أي: الإنسان- إن تذلى كن ذلك فهو كمثل الحمار يحمل أسغارًا، وكمثل الكلب إن
 إن الإنسان الصـالح هو إنسان الإيـان والأخاناق، والقيَم والمبادئ، ووالشرئ والفضيلة، و الكرامـة والنزاهـة، و الصدق والـة والاستقاهة والمسؤولية. , خَّا
العقل الإنسـاني وحده -أيـها الإخوة في الله- لا يستطيعُ ان بستّقل بالقرارات

 (المؤهن الإنسـان ذو نزعات نفعيَة ضیقة؛ بل إنه بعقله واستبداده وهواه يـَاول أن يغتصع ما يستطليُ اغتصـابَ،، وينهب ما يقدرُ على انتـهابـاهـ. الالنسـان بعقله المُجرَد، وهواه الطاغي تجلِّى وتجسَذ في كثيُر من مظاهِر حضنارة اليوم، فلا اعتر افـ بـعالم الغيب، وولا بما وراء الطبِعةّ -كما يُعبرون-ז وإنما هو العالمُ المحسوس المنظورُ ولا شبيء غيرُه. بل لقد جعلوا الإنسان هو الصانع
 الـَتّعد فيه عن الدين وُالايمـان، وما جاءَات
 توجد حقائق ثابـتةُ للعدل و الحريـة، ولا معايِيرُ ضابطة للأخلاق والمصـالـح، ولكنها النسبية
 العلآقات؛ بل هـي دصصالحُ الأقوى، وأحكام الأظلم، وهوى الأطغَى

معاشسر الأحبة: بسیب تحكيم العقل -ـبل تحكيم



> Upload by: altawhedmag.com
[ rl [ النساء
 وأهلون وآقربون، وحُسن عشرة، وإحسانِ ومودة، وإمساك وان بمعروف، وتحمنل ومسؤولئة. الأسرةُ مأوى ومدرسة، وحضنُ دانئُ، ودارُ رعاية حانية أما في هذا العصر ومها يُريده ماديُو هذا العصر بقيدهـه الماديـة، ونظرتهـم الأنانيـة والعُنصرية: قالزواجُ عهَلُ باهت، وارتَباط مهزوز، وعلاتة جامدة، تـفتقدُ كل وظائفِ الأسرة، يلتقي فيها الشنحان (الزوج والزوجة) في تو اصُل
 استآنسوهـا وتالفوها الوها أما وظائفُ الأسرة فقد أُنيطت بـُؤسنسات وهيئات مُختلفة؛ فزادات دورُ الرعايـة لرعادة اللقطاء، والمسنـين والعجزة، والضنمانُ الاجتماعيُ في رعادية الدولة أو

الهيئات الاجتماعيـة في الاسسرة المعاصرة إذا بلغ الأبوانِ مرحلة العجز والشيخوخة، فالـلحل هو إيداعُه في إحدى هذاه الدُور، حتى يبلغ الكتابُ أجله، لا يزورُ ولا يزَار، وقد يُحسنُون إليه ني بـعض المنـاسبـات

بزيـارة أو وردة أو بطاقة.
 فلا علاقةٍ لهم بأسرتهـهم، ولا والديـهم، ولا مسؤوليَة ولا رحم ولا صـهر، ومع الأسغ فإن هذه الصورة من المقارنة لم تعـد قاصرةُ على إقليم دون إقليم، إلا من رحم ريُبك وإن شنُتُم صورة أخرى، أو قيمةُ أخرى ـُمكن التمثيلِل بها؛ فهـي قيمة العغاف. أو خلق الحغفة، وهل للعفاذِ وُجودُ ني الحيـاة العادية المعاصرة؟!
 واعتُدالهـا ني لذاتها الجسهية و النفسيـة، أكلا وشُربَا، وكسنبًا واتصالا وعو اطلف. والمسارُ المعاصر ثنـهودك في الملذات بنهِ

 في أحضـان المادة لا قعر لـه، نـاهيكم بقانون: (الـغاية تُبرُ الوسيلة) حينـا يُكثِرُ عن أنـيابـه

فالعلمُ فروضُ ونظريـاتُ وظواهرُ لا شانَّ لها
 لها بالدين والحيـاة

انـِبا العقلاء: العلمُ من غير دين خاهدُ البصيرة، بل هو وحش ضـار يُـلب الْحرث والنسل.
 شَ
 [البقرة: 0 0 [
نعع، حين توجه العلم إلى هـا المسار المادي اتجِهت نتائجُه إلى هذا التوجُه التخريبي الذي أرعب الإنسانيـة جمعاء، في كلا مسـاريـهـ: العملِي والنظري. ومن هنا: فإن كل قوانـين

 وانحـيازهـا

 الاليمان والـيـاة، والايـيمان والعلم، والعقيدة والع
 "多 [ 9


年 إن القيّم العظيمة سن البر والإحسانِ، و الصدق والإخالاصن والوفاء، واحَتِرام كرامةَ الإنسان، والتواضيع والتعاون، ونكران الذات، وِحب الـخير للناس. والصبر ني الثـدائد والكروب وغيرها، كل أولئك لا يـيكن أن تُقام على وجهها
 وحسن عنـادته، والرُغبة و الرَهبانة فيما عنده ني الدنيا والآخرة.
 معاشر العقلاء، أهيها المسلمون: ومها يُجلِي ذلك ويُبرزه: هذه المقّارنـة ني قيمة من القيم، كيف هـي في الميزان الصحيح، وكيفِ آلت إليه

ني هذا اللعصر ؟! إنها قيمة الزواج الج وغايتُّه. الزَواج ني الميزان الصحيح ديثاق غليظُ


[^0]Upload by: altawhedmag.com

ربَانيَ كامل شامل ني عقائده وتشرِيعاته
 مُتماسِكة بقوة تجعلها - -بحفظ الله وحكدتهـ العقبة على كل من يُحاول النيل منها، أو عصرها أو قهرها
ويكفيكم عزة وقوةَ وآملا: ما يُحقِّه دينكم من انتشار ني كل أصقاع الدنيا قويها وضعيذها، شمالهاً وجنوبها، رغمر حصاتات التشويه؛ والتجني. دينّ عظيْ عزيز إذا تطاولولوا عليه

اشتّد، وإذا تركوه امتد، فللله الحمدُ والمذنة. والمسلمون حين تِعودون إلى دينهـ، ويعتزون بقيمّهم، ويتمسكون بشريعتهم سوف لن

 وتعاظم الدمار والخراب.

 وجميل ان يُوقنَ أهل الحقِ أن ما يرونه من صراع مصصالتح ما هو إلا صِرَاعُ مبادئ، صراعٌ

 . rب]، وليُيؤثرْ دينَه على الدين كله ولو كره المثركونون. هذاً؛ وصلُوا وسلموا على الرحمة المهداة، والنعدة المسداة: نيكم محدى رسول الله؛ فقد


 اللهم صل وسلم وبارك علِى عبدك ورسولك نبيـا محمد الحبيب المصصطفى، والنبي الُمجتبى، وعلى الـه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهِ عن الخلفاء الأربعة الراشدين: أبي بكر، وعُمر، وعُثمان، وعلي، وعن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تّتعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوكّ وجُودل وإحسانت يـا أكرم الأكرمين
اللهم أعزَ الإسلامو المسلمـين، اللهم آعزَ الإسلام والمسلمـين، اللهِ أعز الإسلام والمسلمـين، وأذل الثشرك والمثركين، واخذّل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الـلـة والدين
 ومن خلال ذلكت: ترى صورة الإنسان المعاصر
 مُظلم المخبر، كليل البصر: ضعيف اليقين، كثيرِ اليآس. عيونَ لا تعغف عن الحرُمات، وتلوبِ لا تَزجُرّها القوارع، كل ما عندهـ منـ علم وفن، وسياسة وتربيةَ، وعقل وقلب يطوف حوّل المّاديـات وبعد -حفظكم الله-: لقد قُتل الانسان من غير حرب، وعُذب من غير ضرب، أن لأهلِ الفقّة والنظر أن يعرنوا معالم التحضر الحقيقي، وأين هـي مساراتُ التقدّم المشُودء! وآين هي آثارُ القيّم!



 أـهـا المسلمون: إنـا سُنَّهُ التدافُع بـين الحقِ والباطِل، والخير والثبر، والعدِلِ والجور، ونحن -المسلمين- لسنا نشك لحظة واحدةً بان القادر -بإذن اللـة- على تخليص البشرئة من شَتوتها، وتزويدهـا بمنهع الحـياة الصالح هي هذه الأمة
 : [6ه


 إن الطريقَ واضنح والنهج أبأح، إنه الاعتصامُ بحبل اللها والتـسنّك بشرعه. والإيمانُ هو الآصرةُ التي تجهع القلوب،

والأخوةُ الحةّة هي الأخوَّ الإيمانـية. الدين لا يتف عند الدعوة إلى مكارم الأخـاق، وعدد القيّم وتمجيدها؛ بل هو الذي يُرسيها، ويُحدد مععالمها، ويضنط مقايسشها، ويضعُ الجزاءً لها ثوانِّا وعقابًا واعلموا -حفظكم اللهـ أن خزائن الإساملام لم تنفذ ، وجدة الإسلام لم تخلق. إن سر بقاء هذا الدين وعصيانـه على الذوبـان، وقوةٍ متاوهته؛ لانه حقّ سن عند الله، ومحفوظ بحفظه،


Upload by: altawhedmag.com

## 

كان من كتب الحنفـة فقط، وذلك لان عقد الاسنصناع لا لععد عقدا مستققالا، أو مها يعرف بالعقود المسنهاة، إلا عند الحنفية، وإن كان بعض الباحثِين ذكر جوازه عند المذاهب الثالاثة كلهم أو بعضهـه، وضم المبريّن إلى الحنقدة، وهذا غير دقيق كها سيتضح من الدراسة

التالية:
اؤلا - الاستصناع عنـ المالكية: بـالـرجـوع إلـى كتـب المـالـكيـة نــرى الحـديـث عن الاستصناع عند الحديث عن السُّلم وشرورطه وأحكامه، فالمدونة الكبرى للإمام مالك يبدأ المجلد الرابع بكتاب السلم، وفي ثنايا السلم يوجد عنوان في السلف في الصناعات
 (صاه)، وتحدث فيه أيضا عن السلم في الصناعات (or. - 019) نقال: وأما السلم في الصناعات (019) فينقسم في مذهـب ابـن القاسم على أربـعـة أقسام: (أحدهـا): أن لا يشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله، ولا يعبين ما يعمل منه. (والثاني): أن يشترط عمله ويـيـين ما يـعـرل هنه.
(والثالث): أن لا يشترط عمله ويعيني ما يـعمل هنه. (و الرابع): أن يشسترط عمله، ولا يعيّن ما يعمل منـه ثم ثصل ثي شرح هذه الأربع.

 والسرج سلم، سـواء كان الصانع المعقود معه دائم العمل أم لا، كان يقول لإنسان: اصنـع لي سيفا أو سرجا
 وضرب الأجل، وأن لا يـعين العامل ولا المعمول منه، إلى
أخر شروط السلم.
 لا نجد عن الشافعية بابا خاصا بالاستصناع، غير انههم يذكرونا في السلم: ففي كتاب الأم للإمام الثشافعي (VA/r) نجد باب السلغ والمراد به السلم. ويتصل بهذا الباب عدة أبواب، هنها: بـاب السلف في النشيء المصلح
 قال: ولا بآس آن سِسلفه في طست أو تور- بِفتح التاء
 بنـغي لجلال وج4 وع وعلد سلطانان، نستغفره ونتوب إلبه. ونسال الله عز وجل أن حِينبا الزلبل في القول
 ونصلي ونسلم على وسله الـكرامه وعلى خاتمهـب
 وعلى أله وصحبه، ومن اههندى بـبّدي واتثع سنته إلى بوم الدنِن. أما بعد: فقد كثّر الحديث عن الاستصناع بعد أن بدأت المصـارف الإسـاهـية في اتـخـاذه وسيلة هن وسائل تمويلها، واحتاج الآمر إلى وضع الضنوابط الشبرعية لسلامة التطيق، وصحة العقود. وعند النظر في هذه الضوابط، وأثناء تدريس المعاماتات المالية، وجدت بعض الكاتبـين يعرض الموضنوع بطريقة غير دقيقة، إلى جانب بعض الأخطاء.
 أربعة مباحثر
المبحث الاول: جعلته لتعريغ الاستصناع
 المالكية والثـافعية والحنابلة؛ حيث إنهـ يختلفون عن الحنفية، فلى يجعلوه عقدا هستقالا، أو هـا يعرف بالعقود المسهاة، كها فعل الحنفية، وإنمـا جعلوه ضنین السُلَم.
 أما المبحث الرابع، وهو الأخير، فقد جعلته للاستصناع ني معاملاتنا المعاصرة. تعربض الYاستصنا
جاء في لسان العرب تحت مادة صنع: صنعه يصنعان صنعة: عهله.... واصنانعه: اتـنذه.. واصنطنع فلان خاتما.
واستصنع الشيء: دعا إلى صنعه. وني المعجم الوسيط: استصنع فلانا كذا: طلب مذه أن
يصنـعه لـه.

وهو في اصنطلاح الفقهاء: طلب العمل من الصانع ني شـيء مخصوص على وجه مخصوص.

أو هو عقد مع صانع على عمل شبيء معين ني الذمة.
[مجلة الأحكام العدلية: مڭابا].
الاستصناع عند المالكية والشافعية والحنابلة يـلاحظ فيما سبق أن التعريف الذي نقاتكه سن كتب الغقه

الثمن معها غالبا، فصح السلم فيه كالخشب والقصب وهـا فيه من غيره متميز يمكن ضبطب، والإحاطـة بـه، ولا يتفاوت كثيرا، نلا يـنع كالثـياب المنسوجة سن وما ذكره ابن قدامة جاء أثنـاء بيان الشرط الأول من شـروط صحة السلم وهـو: أن يكون المسلم فيه مها بنضبط بالصغات التـَي بختلث الثمن باختالافها
ظاهرأ ثم انتقل إلى الشُرط الثاني وهو: أن يضيطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا (... ويصح السلم في الكاغد- الورق غير المكتوب فيـهلالته بـمكن ضبطه، ويصغفه بالطول والعرض والدقة والغلظ واستو اء الصنعة ما يختلف بـ الثمن.
 وطولبها وسنكها ودورها، كالالسطال القائمة الحيطان والطسوت، جاز، ويضنطها بذلك كله. Sall $2 \mathrm{Cl} \mathrm{l}_{6}$
مها سبق نرى آن المذاهب الثالاثة لم تـجعل الاستصناع عقدا مستقلا، وإنـها جعلوه ضنمن السلم. فالمالكية خصصورا جزءًا من كتاب السلم اللسلم ني الصناعاتات، أو السلف في الصناعات، وضربات الموبوا أمثلة لما كان يصنع في عصرهم، وأجازوه بشروط السلم. أما الثنافعيةِ فقد أجازوا النُّلم فيما ضُنع من جنس واحد فتط كالحديد، أو النحاس، أو الرصاصنا الر، أو

 صركبة من دهـن هـع مسـ وعنبر آو عود وكافور. وجعلوا مثل هذا لا يِجوز إلا يدا بيد

 السابق. أي ان يكون الأصـل المذاب ني القالب سن
 النسرط، وقد جعل الإمام الشافعـي هذا الشُرط عاما

حيث قال بعد ذكره: وهكذا كل ما اسنصنع أهـا مـا يجمع أجناسـا مقـا مقودة تتميز، كالقطن والحـريـر، فهو موضنع خـالف بينهم، والأصـع في المذهـب الجـواز بشرط علم العاقدين بـوزن كل مـا اجزائه. والحنابلة لا يكادون يختلفون عن الشافعية إلا في القليل من الفروع النطبيقـة
 عدم جواز الاستصناع إلا بشّا بـروط السنلم، غير أن المالكية أجـازوا استصناع أي شـيء مهـا يعمل الناس في أسو اقهم من انـيتهم أو أمتعتهه التي يستعدلون في أسوا اتهم عند الصناع، على حين لم يَجز الشافعيةّ والحنابلـة من هذه الأشياء ما جمع أجناسا مقصودة لا تتهيز
ولا

وسكون الـواو إنـاء صغير يتوضا منه- مـن نـاس
أحمر أو آبيض أو رصناص أو حديد، وششترطه بسعة
 بالثخانة أو الرقة. ويضرب لـه أجـا، وإذا جاء بـه على
 وفي زاد المحتـاج قال المؤلف (Y/Y اY ):
 المقصنود الأركان) أي الأجزاء التي لا تنضنط (كهريسة
 لدينا- ومعجون وغغالية وخف) لعدم انضناط (جزائها، لالن الفالية مركبة مـن مسك وعنبر وعـود وكافور. والخذ يشّتمل على ظلهارة وبطانـة وحشّو، والعبارة
 فيه (ؤالأصـح صحته في المختلط المنضنط) الأجزاء (كُعتابي) نوع من الثياب مركب من قطن وحرير، (وخز) هو مركب من أبريسم ووبر أو صوف لسهولة ضوبط كل جزء من هذه الأجزاء، ومعنى الانضنباط أن يعرف العاتدان وزن كل من الجزأين:
 مختلف) أجزاؤه (كبرمة معمولة) وهي قدور تصنع من الحـبارة، واحترز بالمعموللة عن المصبوبة في قالب (وجلد) على هيئته (و) معمول نحو (كوز وطس) بفتح الطاء ويقال له طشَت (ونحوها) كالأباريقي (وِصحح) السلم (في الأسطال المربعة) لعدم اختالافهوها، و المدورة كالمربعة (ونيما صب منها) أي المذكورات (في تالب). (الـدا وجدنا من الحنابلة من نص على عدم جواز الاستصناع الانـاع، قالز ابن مغلح في كتاب الفروع (Y\&/₹): ذكر القاضـي وأصحابه: لا بحِح اسنتصناع سلعة، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم. ومع هذا النص الذي يبين المنع، نرى الحنابلة - كالمالكية.

 يصتح - أي السلم'ر, وثمها بحمع أخـاطا مقصودة غير متميزة. كالغالية والمعاجِين التي بـتداوى بها للجهل بها ... ولا في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، لان الصفة لا تأتي عليه، وفيه وجه أخر أنه لا بِصح السلم فيه إذا ضنط بـارتذاع حائطه، ودور أعلاه واسنغله، لأل التَفاوت في ذلك يسير ولا بصح ني القسي المثتملة على الخثشب والـقرن، إذ لا يمكن ضِّ وِط مقادير ذلك وتمـيز ما فيه دنها، وقيل: يجوز السلم فيها، والأولى ما ذكرنا.
 وتـال القـاضـي: لا بحصح السلم فيهما، وهـو مذهـ
 ونصل، نجرى مجرى أخلاط الصيـادلة.. ولنا أنه مها يصح بيعه، ويمكن ضنطه بـالصغات التي لا يتلفاوت

الحمد لله رب العالمين، والـصــلاة والـسـلام على خاتم النبيـين وإمام المرسلـين الذي بشر بـه الرسل أجمعـين، وعلى آله وصحبّه والتابـعين. أما بـعدُ: هقد انتهى بنـا اللقاء السـابق إلى اتفاق الأمم الثلاث اليهود والنصـارى والمسلمون على انتظار منتظر واحدِ يـخرج في آخر الزمـان، فإنهـ وُعـدُوا بـه في كل ملة؛ فاليهود ينتطرون المسيِ الدجال الذي يسيونه (ملك السلامه، والذي يـهيئون لخروجه، ولكنهم لا يسمونه الدجال، والمسلمون والنصارى يتفقون على أنه سيكون عيسى الـن مريم، لكن النصـارى يعتقدون أنه الله، والمسلمون

يعتقدون أنه عبد الله ورسولـه ويتفق اليهود والـنصـارى على كونـه مـن بنـي إسرائيل، وسيكونون جنده وأعوانـ، وستكون
 الخصوص وهم طائفة البروتستانت من النصـارى وقد وُصفُوا بالإنجيليـين؛ لانْهم يؤمنون بـرفية الـتـوراة، ومؤسس الـا هـذه الفرقة هـو مـارتـن لوثر الألماني الذي انشق عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن السـادس عشر الميلادي، وأنكر كل تعريغات البـابا وتفسيراته للكتاب المقدس، وقد هـاجر كثير منهم إلـى أمريكا بعد اكتشافها وشا وشكلوا فيها
 من سكان أمريكا، وصارت لهم سطوة وكلمة مؤثرة وفعل مؤثر في السيـاسة الأمريكية. وهم يعتبرون أن دعم قيام إسرائيل في فلسطين
 والاعتـراف بـالقدس عاصنمة لها، وكذلـك تمويل الاستيطان اليهودي في الأرض المحتلة، وذلك لأنهـم يؤمنون بثـلاث إشـارات إلهية يجب أن تتحقق قبل
 أهره ولكن أكثر الناس لا يعلمون):
「- امتالك مدينة القدس التي ستكون مقرُا لنزول

المسيتح.
「 إ إعـادة هـيكل سليمـان المفقود- والـذي يسعى اليهود في زعمهه إلى إعادته على أنقاض المسجد الأقصىى- (لا مكنهـ الله من ذلك). وأنت تـاحظ -أخي القارئ- معي من خـلال العرض الموجز الذي قدمته لك مدى ارتياط عودة المسيـح عند اليهود و النصارى بیضيـة فلسطين وأطراف الـ الصسراع فيها، ونستطيع تلخيص الأمر في النقاط التالدة:
ا- قــام إسـرائـيـل وتوسعها واستــــرارهـا في المحانظة على أمنها: عقيدةُ توراتيةِ عند النصـارى


Upload by: altawhedmag.com

بأسماء هن التوراة، واعتقدوا أن هذه الأرض البكر بشرى بشرهـ الله بـها ثي الدنـــا
 بروتستانتي تـوراتـي، وتـرد الـرئيـيس الأمريكي الأسبق كارتر هذه العقيدة بوضوح فقال: :لقد آمن
 بأن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل هـي أكثر من علاقة خاصنة، بل هـي علا ولاقة فريدة: لانها متَجذرة في ضنمير وآخـلاق ودين ومعتقدات الشعب
 الأمريكية مهاجرون طليعيون ونحن نتقاسم تراث الوات التوراةٌ[انظر: البعد الديني في السيـياسة الأمريكية، د. يوسف حسن، ط مركز دراسات الوحدة العربية سنة . وهذا الذي يقوله كارتر هو عقيدة كثير من رؤساء أمريكا على مر تاريخها الطويل، ولا فرق بينها مدـن ينتسب إلـى الحـزب الجـمـهـوري أو الحزب الـديمقراطي، وكذلـك لا فـرق بـين الساسة ورجال الدين، وأهل الغن ورجال الاقتصناد. وخشية الإطالة في بحثنا أذكر فقط بعض الألأثلة المحـوددة، فهذا الرئيس الأمريكي السابق ريجان يـقول فـي حـيـث لـه هـع المديـر التنفيذي للوبي اليهودي في أمريكا (إيــــاك): "حيثما أتطلع إلـى نبوءاتكم القّيمة في العهـ القديم وإلى العلامات المنيئة بـهرمجدون أجد نفسبي متسائلا عما إذا كنا نــن الجيل الذي سيرى ذلك واقعًا ولا أدري إذا كنت


أنها تنطبق على زمانتا الذي نـيش فيهـه.
 كطموح جوهري لليهودي، وبإقامة دولة إسرائيل تمكن اليهود من إعـادة حكم أنفسهم بانفسهم في وطنهم التاريخي ليحققوا بذلك حلمًا عهره ألفا

> عام،.[المصدر السابقق].

لاحظ أن كلمة (صنيونـية، التي يعتز بها ريجان ترمز لدولة داود: لاننها مشتقة من جبل صهيون في القدس و الذي بنـى عليـه داوود عليـه السـلام بيتهِ بعد انتقاله من الخليل، وهي شعار الحركة السياسية التي ثرمي إلى إقامة إسرائيل في فلسيطين لإعادة مدلكة داوور- كما يزعمون-، وجاء كلينتون ليعلن بصراحة: „إنتي اعتقد أنه يتوجب علينا الوقوف إلى جانب إسر ائيل في محاو لاتها التاريخية لجمع مئات الالكوفمن المهاجرين لمجتهعها ودولتها ه[انظر:
 وللحديث بقية، ولا حول ولا قوة إلا بـالله العلي النعظلي، وإلى لقاء قريب بـحول الله وقوته

قبل اليهود
Y- العمل الـدعوب كنذ قرون على إنشاء إسر ائيل وعلى الحـافظة عليها بعد إنشائها وإلى انَ بنّل المسيتح كها يِزعدون وبصرف النظر عن صحـة اعتقادهـ هنا أم بطلانـه، وهو لا شك باطل؛ وسنبـبي بطلانه إن شاء اللـه فـيما سيانتي، لكن اسهـح لي أولا بلمحة تـاريخية لن أطيل فيها تكثنف لنا ظهور الصهيونية المسيحيـة قبل اليهودية: لان الاعتقاد السائد أن هرتزل هو أول مُن دعا إلى قيـيام دولة إسرائيل ثـلم تـلاه وعد بلفور الشهير، وهذا ليس هو الصحيح الميل المطلق في المسألة، ولكن الحقيقة نلخصهوا فيما لـِيكي 1- بـدأت الـدعوة إلـى قيام إسرائيل ڤي فلسطين تظهر على يد علماء الدين المسيحي البروتستاتني،
 r- ثم على يد السياسي البريطاني هنري منسن pl7r|
 \&- ثم الفرنسي فيليب حنتل 1707 ام
 وجـلادستـون سنة الـامر ثـم بـالمرستون وزير الخارجية البريطاني سنة 1 1 1 م. 7- كل هـذه المراحل سبقت دعـوة هرتزل الشهيرة، والتي تبنى فيها قيام الدولة اليهوديـة في فلسبطين، ودعا اليهود إلى العمل على تـحقيق ذلب في مؤتمر بـال
 عن وعد بلفور المثبهور سنة l9 IV، وبلفور هذا اكان يؤمن إيمانا عديقا بالتوراة، ويقرؤها ويصشق بها حرفنيا، ونتيجة لإيمانـه أصـر هـا هذا الـوعده. هذا هـا ذكرته عنه صـاحبة سيرته الذاتية، وهي ابـة أخته. [انظر كتاب: القدس للدكتور سفر الحوالي ص0٪؛ طـ

مكتبة السنة بـالقاهرة سذة عا 199 م].
 هذا ونحن لا زلنا نذكر آحداث 1 اء ام وما تلاهها إلى يومنا هذا، والواقع على الارض يكفينـي مؤنـة ذكر تغاصيل تاريـيـية كثيرة، ولعل القارئ الكريم اكتشف معي الآن سر تآيـي أمريكا المطلق لإسسرائيل، وأحب أن أزيـــ هذه القضية إيضناخا؛ لظني أنها تخفى على كثير من الذاس، فقد برز دور أمريكا واضـا في قضية إسرائـيل بسبـب هـيرة البروتستانت إليها، وإلى الآن ما يزالون هـم أكثر سكان أمريكا، وقد خرجوا من أوربا بروح التدين التوراتي، فلما دخلوا أمريكا قالوا بان هذا خروج مثل الور خروج بني إسرائيل ودخولهم إلى الأرض المقدسة (في الزمن القديم)، وااخذوا يسهون المدن والمناطق في أمريكا


Upload by: altawhedmag.com

## ,

فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا، ذلما رأى شوقنا إلي أهالينا تال: پارجعوا فكونوا فيهم
 لكم أحدكم وليؤمكم أكبركمه. [البخاري- الهتح:

وعز ام المؤمنسِ عائشة ريني الله عنها الن بهود أتوا النبي صلى اللـه علیه وسلملم، فقالوا: السُّام عليكم. فقالت عانششة: عليكم ولعنكم الله وغضب اللهَ عليكم، قال: „مهلا بـا عائشة، عليك بالرفق وإياك و الفحشه. ثالت: أو لم تسهع مـا قالو اء قال: اأو لم تسمعي ما قلتُ رددت عليهم؛ فيُستجاب لي فيهم ولا يُستجاب لـهم نيّ،. [البخاري- الفتح: [T+r./T.
12 12 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بـال أعرابيُ
 النبّي صلى الله عليه وسبلم: الدعوه وأريقوا على الِّى بوله سِـلا من ماء، أو ذنْوبـا من ماء، فإنما بُعثتـتم
 معنى: :السُخُل: هـي الدلو الممتلئة ماء. وفي هذا الحديث فوالدن: منها: العذر بـالجهل، وأُْ الإنسان الجاهـل لا يُعامل كها يعامل العالم، لأن العالم معاند، والجالماهل متطلع للعلم فيُعذر بجهله، ولهنا عذره النبا ولهي صنلى الله عليه وسلم ورغقق بـه. ومنها: أنْ الشرع يقتضبي دفع أعلى المفسدتين بأدناهمـا، يعني إذا كان هناك مفسدتان لا لا بد من ارتكاب أحدهما، فِإنه يُرتكب الأسهلـ انـل فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل
 ذنوب من ماء؛ دفعا للمفاسد التي تترتب على منعه من إكمال بوله، ومنها: الضرر على هذا البـائل؛ لانْ البائل إذا مُنع البول المتهـئئ للخروج فني ذلك ضرر، فربمـا تتأثر مجاري البول ومسالك البول.
 القول من الصاهـاه واحتباه، وأهلي وآسلم على


 التناد.
 وساملم، وهبادفه هبادئ عدل وحب ووئنام، ومن هقاصـده: إصـاحاح احوال العباد في انمور المعاش






 ومودة واذخاء، وطهر ونقاء: وسلاهـة ووناء،

يعرف الحقد و الـغضضاء، و العنف و الثنـاء.

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن برٍ الـا
 رفيقُ يحبُ الرفق ويعطي على الرفق ما لا الا الـعطي على العنغ ومـا لا يُعطي على ما سـو اهـي . [مسلم:
 إن الرجل العظِيم كلما ارتفع إلى آفاق الكهـال، اتسع صسره، وامتد حلمه، وتطلب للناس الأعذار،

 هو واامي عليه الصـلاة والسلام- وسع خلقه الناس سهولة ورفقا، وفاضت طينتيه العالية، وسحيته الكريمة المحسن والمسبيء، فاستحق هذه



 وعن مالك بن الحويرث رضبي الله عـه قال: أتيت النبي صلى الله عليهِ وسلم في نفر من قومي

Upload by: altawhedmag.com
[مجموع الفتاوى: 17V/10]
ولذلك قيل: پها أحسن الإيمان يزينه العلم، وها أحسن العلم يزرنـه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرنق، وما أضنف شنيء إلى شثيء مثل حلم
 فالناصح الأمـين شفيق على إخوانها، رفيق بهـ، فالرفق يـحـبِ نيك الرفيق، ويدنـي منك الصـيتِ. |ذا نُلّ البرفاقي وانتد هصن

أما العنذ فيبعدك عن الصواب، ويجرُ عليك اللوم و العتاب، ويغقدك الصحـاب والآحباب، فلا تقبل منك دعوة، ولا يُسـيع دنـل توجيه، و ولا يرتاح Lَ
 وعليه: فلا ينبغي أن يُتخذ العنف منهاجِا للدعوة والإصـلاح، ولقد صح واستقام لدى العقلاء، أن العنذ لا بُولد إلا عنظا مثلاه وآشد
 والتؤدة، والحكمة هطلبُ مُلحُ، لتحقيق مصـالـح الأمة من الرعاة والرعية، والحكيم من يضع الأمور مواضنها. ألا وإن دن الرفق: الرفق في الأِمور الأسسريًّ، فما كثرت المثكلات، وما عم الثشقاق والطلاق والفراقٌ إلا بسبب العنف، ومجانبة الرفق في

الأمور
فالرغق في الأمور كلها سر النجاح و التوفيق.
 ويرجع إلى المأوى مـا شذُ، وبـه يُجمعُ الشتـات،
 وبـالطاعات يؤلف الله القلوب، ويجمع الجمـاعات


القدير:
فعلى العبد ان يتحلى بـالرنق، وأن ـيتخلى عن العنف، فإنُ النبي صلى اللاه عليه وسلم قال: اصن أُعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الدنــــا والآخرةه. [الصحيحة رقم: 019]
 الرفق في الدنيا نفعه في الآخرةه. [أخرجهء وكيع في الزهد نسآل الله عز وجل أن يرزقنا الرفق في الأمور كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه،

ومنها: لـئلا تصيب تطرات البول سـائر المسجد،
وحينئذ تكون القطرات منتثشرة في المكان كلها.

 والعقول الراجحة، والأفكار النيرة، وهمي في الرجال تُدرج في سُلم الكهـال عقلا ورزانة.
 والوصول إلى الحق ورضا الرب، وأنه ما قال صلى الله عليه وسلم: "إن الرفق "لا يكون في شـي إلا زانه، ولا يُنزّع من شـيء إلا شانه، . [مسلم رقم: [Y09ミ


+
وإذا كنا نـيش ني زمن رفع العنف صوتـه، وتوارى الرفق على استحيـاء، فنقول: إِ العنف في الإنسان دليل نقص ونّزق (اني: خذا ني كي كل أمر)، وعجلة في جهل وحمق، ومتى اجتمع في فرد عنف وعجلة، ضر نقفسه، وأوكسها، وجنى الـي
 من الأمور، يقول ابن القيّ رحمـه اللـه: "ومن تآمل ما جرى لـلإسنلام من الفتّن صغاردها ونا وكبارها،

 [إعلام الموتعين
 فانفتلوا قبل مْنتصف الطريت، وفهموا دُرْوب الإصصلاح، على انـها مواحهبة ونـاطحة، فحصل بذلك من الذتن ما لا يعلمـه إلا الله. الرالـ
وإن من الرثَق: الرثق ثي الدعوة إلى الله، فقد أرسل الله موسىى وهارون- عليههما السـلام إلى فرعون مُدْعي الربوبية، والمعتدي على معام الالكوهية، فقال:
 يقول شيعخ الإسلام ابن تيمية رحده الله: اهن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فينبغي أن يكون


 والرنق عند الأمر، والحلم والصبر بـد الأمره،


 أبوبه إلى المدينة عام نتح مكة، أي: ني العام الثـامن سن الهجرة. (سير أعلام النبلاء للذهبي

جr جr (MTM)



النساء. (البخاري حديث: Irov). الولاد عبد اللهب بن هباسن
 خمسة وهم: العباس (الابن الآكبر)، وعلي (جد الخلفاء العباسـبن)، والغضنل، وهحمد، وعْنيد الله، وهن الإناث: اثنتان، وهن: لبابة وآسماء.


 (البخاري حديث: rVor). (Y)


 (r)








 بسند صحيح).

الحُحْدُ للهَ الذَي خلق كُل شُيء ذقدرهُ تقديرَا، والصـلاة والسلام على نبينا محدن، الذي أرسله ربـه هادياً ومبشرا واونـا ونـيرا، وداعيا إلى الله بـإذنـه وسراجا الـا منيرا أما بعد: هإن الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو الحد أصحاب نبـنـا محمد صلى





وهو أحد فقهاء الإسلام المُنَهورين، وقد خصنص حباته لنشر العلم النانع، و التصدي لاهمل البدع، من أجل ذلك أحبت ان أذكر نفسي وإخواني الكرام بشيء من سيرته العطرة. فاقول وباللا التوفيق:
 عبد الله بِن عباس بن عبد المطلب بن هـاشـم بن عبد مناف، ابن عم رسول الله صلى اللـه عليك

كنـنـ، أبو العباس، وهو أكبر أولاده. أهة: هـي أم الفضل لبابة الكبرى، بنت الحارث
 النبي صلى اللاه عليه وسلم. (آسد الغابة لابن

 ولد ابن عباس ڤبل الهجره بــا في العام العاشبر من بعثة نبينا صلى الله عليه

 كان عبد الله بن عباس أبيض، طويـلا، دُشربا صنرة، حسيما، وسيما، صنيـح الوجه، لـه ونرة، بخضى بالحناء. قال ابِّ جُريـج: كنـا جلوسأ مع عطاء بِن أبي رباح في المسجد الحرام، فتذاكرنا ابن عبـاس، فقال فـال عطاء: ما رأـت القهر ليلة أربع عشرة إلا ذكرت وجه ابن عباس. (سير أعلام النبـلاء للذهبي ج
rrar

فاسالهه عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزّل من القرآن في ذلك، وكنت لا آلتي
 صلى الله عليه وسلم، فجعلت أسأل أبئ بن كعب يومُا، وكان من الراسخـين في العلم عما نزل هن


．（Yィア ：Y＾气

قال ابنُ أبي مُليكه：صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان يصلي ركعتين، فِاذِا نزّل، قام شنطر الليل، ويرتل القرآن حرفا حرفا، ويُيكثر في ذلك من النشيج والنحيب．（سير أعلام النبلاء للذهبي ج ．ror ror
قال أبو رجاء：رأيت ابن عباس وأسنل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاءـ（سير أعلام النبـلاء

للذهبي ج جr ror

عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال：قال لي أبي： اني بني إني أرى أمير المؤهنـين عمر بن الخطاب يدعوك ويقربك، ويستشيرك مع أصحاب رسول اللـه صلى الله عليه وسلم：فاحفظ عني ثـلاث خصال： اتق الله، لا يجربن علج ولا تختابن عنده أحدا．قال عامر الثعبي：فقلت لابن عباس كل واحدة خلا خير من ألف درهـم．قال ابن عباس：كل واحدة خير من عشنرة ألاف درهمم．（حلية
 علم عبد اللك بن عباسن أخرج الحمدثون في كتب السنة لعبد الله بن عباس الفا وست مئّة وستّين حديثا، ولـه من ذلك في البخاري ومسلم خمسة وسبعون حديثا．تفرد البخاري لـه بمائة وعشرين حديثا، وتفرد مسلم بتسعة أحاديث（سير أعلام الذبلاع للذهبي جري






حديث（TQYY）．


 قَال：فدعاهُمْ ذات يوْم وُدعانِي مُعهُم، قال：وْما رَأيته
 وسنمّ








 （البذاري حديث：109）







 الترمذي للالالباني حديث：بـ Y Y） طلب ابن عيباس للـعلم؛ （1）（1）عن ابن عباس قال：لما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلت لرجل هن الالنصـار：هلم فلنسال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهـم اليوم كثير، فقال：عجباً لك بـا ابن عباس، الـي أترى الناس يفتقرون إليك وفي النـاس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟！قال： فتركت ذال، وأقبلت أسآل أصحاب رسنول الله صـلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل
 الريح علئ من التراب فيخرج، فيراني فيقول：يـا ابن
 أرسلت إليُّ فآتيك فآقول：لا، أنا أحق أن آتيك، قال： فاسناله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الانصـاري حتى رآني، وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فقال：هذا الفتتى كان أعقل هني．（هستدرك الحاكم

ج اص ای ای، بسند صحيح）． （Y）قال عبد الله بن عباس：كذت أسال عن الأمر


وسلم．（سير أعلام النبـلاء للذهبي ج اصص ع ؟٪）． （ عباس يقول：كنت الزم الآكابر من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار،

Upload by：altawhedmag．com


 انححم لرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصـلا ذات بينهم أحق أم ني أرنب ثمنها ربع درهم.
 قال أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نـعم. قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة، ثم تستحلون دنها تستحلون من غيرها، فقد كثرتم، وإن زعمتم أنها ليست بآمكم فقد كفرتم وخرجتم منِ الإسلام.

 ضـالتـين فاختاروا أيهها شئتم. آخرجت من هذه ڤقالوا: اللهم نـعم. قال: وأما قولكم: محا نفسا من آمير المؤمـين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا. فقال: اكتب هذا ها قاضنى عليه محمد رسول الله. فقالوا والله لو كنا نععلم أنـ رسول الله ما صـددنـاك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد اللهـ. ثقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب


من علي. أخرجت من هذه قالوا: اللهم نـعم. فرجع منهم عشرون ألفا، وبقي أربعة ألاف فقتلوا.
 . ( r 1 N
ولفاة عبد الله بن عباس: عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بـالطائف


 ولا يُدرى من تلاهـا多 الـحاكم جr ص r raه وسكت عذه الذهبي). أُصيب ابن عباس بالعمى في أواخر حياتـه، ومات عام ثـمان وستين من الهجرة، وكان عصره إحدى وسبععين عامأ، وصلى عليه محمد ابن الحنفية.


 الله عن الإسلام خير الجزاء. ونسأل اللـه نتعالى أن بجمعنا بـ في الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى اللهُ وسلم على نبينا محصد، وعلى آله، وصحبّ،، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.












هناظظرةَ ابن عدياس هع الخوارع قال عبد الله بن عباس: لما اعتزلت الحرورية (الخوارج) قلت لعلي: بـا أمير المؤمنين أبرد عني الصالاة لعلـي آتي هؤ لاء القوم فآكلمهم. قال: إني اتخوفهم عليب. قّلت: كلا إن شاء الله، فلبست احسن ما أقدر عليه من هذه (نوع من الثـياب)
 الظهيرة، فدخلت على قوم لم أر قوما قطط أشد اجتهادا دنهم.. قال: فدخلت نقالوا هرحبا بك با ابن عباس ما جاء بك قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول اللـه صلى الله عليه وسلم نزل

الوحي وههم أعلم بتأويله. فقال بعضهه: لا تحدثوه. وقال بعضهه: لنحدثنـه. تلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختـه (زوج ابنته فاطمة)، وأصحاب رسول الله معهء قالوا: نتقم علية ثـلاثانـا
قلت وما هن؟ قالوا: أولاهن انـه خُهم الرحِال في دِين الله، وقد قال الله عز وجل: (إن الـحُكُمُ إلأل للهُ). ثلت: وهاذا وها قالوا: قاتل. ولم ينّب، ولم يغنم، لئن كانوا كفارُا لقد حلت لـه أموالهم، وإن كانوا هؤمنـين لقد حرمت عليه دماؤهم؟ قال: قلت: وماذاء قالوا: ومحا نفسه عن امير المؤهنـني، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرانيتم إن قرآت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم صلى الـى الله علية وسلم ما لا تنكرونٍ أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت:




> Upload by: altawhedmag.com


Upload by: altawhedmag.com




شيخ الإسلام ابن تيمية: (الكتاب والسنة والإجماع، مدلول الثالثة واحد، فإن كل مـا في الكتاب فالرسول
 من حيث الجملة؛ فليس ني المؤهنـين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلت كل ما في سنة الرسول صلى
 مجمعون على ذلك. وِكذلك كل ما أجمع عليـه المسلمون الما فإنه لا يكون إلا حقًا مو افقا لما ني الكتاب والسنا ولا لكن المسلمـين يتلقون دينهـ كله عن الرسول صلـو
 فينزل عليهـه وحى القرآن، ووحي آخر هو الحكهـ، كهـا قال صلىى الله عليه وسلم: "آلا إني أوتيت الكتاب ومثله معـه" (مجموع الفتاوى / / ع اع). فادلة الشرع حق، والحق لا يتناقض، بل يصدق بعضنه بعضا. فمن أين إذا ينشا هذا هذا التعارض الظاهري (الموهوم)؟ ينشا هذا التعارض لأسباب عدة، منها القصور في العلم: فإنه ينبغي للناظر في دسالـة أن يجمع كل ما ورد فيها من نصوص، ثم يـمهل النصوص المتشابههة على المحكمة، والمجمل على المبـين، والعام
 في الأحاديث الواردة غي الباب فيـاخذ ما صـح منها ويطرح ما دونـ،، وسيـاجه؛ في ذلك سلفكه من علماء الأمة المحتهاين.
وقد يرجع ذلك إلى قصور ني فهمه وتدبره، فالأمر لا يقتصر على جمع النصوص والتاليف بـين بعضنها البعض فحسب، بل الفهم والتدبر، وهذا رنق من

 وكما ني الحديث عن أبي جحيذة رضي الله عنه، قال: قلت لعلي رضبي الله عنه: هل عندكم شيء كن الوحي إلا ما فُي كتابِ اللهَ قال: لا و الذي فلق الحبّ

الحمد لله وحده والصـلاة والسـام على هن لا نبي
بعده، وبعد:
فقد ذكرنا آن قرائن السـياق - بمفهومها الواسع تُستخدم وتؤثر في الأحكام الفقَهية.
وأن الأحكام الفقهية تنقسم من حيث الإجمال إلى قسهـين كبيرين، هصا: مجال العبادات، ومجال الوال العادات
وبدأنا الكلام عن استخدام قرائن السـياق ثي مجال العبادات، فكما هو مقرر، فإن العبـادات توقيفية، فلا عبادة إلا بنص، وهذا التوقيف يشهل النص الشر الشاني الذي شرعت بـه العبادة، ويشنل الكيفية التي تؤدىى بـها هذه العبإدة، وهذه الكيفية قد تكون في الصفة، المية أو الزمان، أو المكان، أو العدد، أو غير ذلبـ
 فإنه لا بد لنا من جمع كل النصوص المتعلقة بها، وإلا وتّعنا في الخطا من حيث لا ندري وعند الجمع بـين النصوص فلنضع نصب أعينتا قرينة من أهـم قرائن السياق في هذا البـاب، ألا وهي أنه (لا تععارض بـين

النصوص)
فائدة: علما بأن هذه القرينة سالفة الذكر هـى في نفس الوقت قاعدة من قواعد الاستدلال فيل فينهوما علاقة الجزء من الكل كها هو معلوم وسبق أن أشرنا في
 السياق وهـى كل مايخـدم النص
فها حقيقة التعارض بـين النصوصع التعارضِ هو: أن يتقابل الدليـلان؛ بحيث يـالف أحدهما الآخر، وشرع اللكه تعالى مبرأ هن هذا التعارض، يقول الله تعالى عن القران: .
(النساء:(AY)
وكذلك أحاديث النبـي صلى الله عايهـه وسلم مبرأة من

 هادلة الشرع لا تتناقض أو تتعارض مع نفسهها، بِل إن جميع الادلهة متفقة لا تـختلف، مدتازمة لا تغترق، يقول

r-r-في حالة عدم التوصل لمعرفة الذاستخ من المنسوخ، وكان هناك منافاة بين النصين، بحيث إذا عُمل - بأحدهما أهمل الآخر فحينئذ يُصار إلى الترجيح بضوابطه- فيتعين ترجيح أحد النصين عن الآخر بوجه من وجوه الترجيح.
1- إذا لم نتدكن من الترجيح، فلنطلب الدليل في
المسالة من غيرها، أو من الأدلة العامة، أو المقاصد... أو غير ذلك
هـ إذا المنتمكن من ذللت فعلينا التوقف، والرجوع إلى
من هو أعلم. (انظر رمعالم (أصول الفقة: للجيزاني")
ولا
اولا: أمثلة على دفع التعارض بالجمع بين الأدلة: المثال الأول: التعارض بين أيتين: الآية الأولى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ،



وجه التعارض: الآية الأولى تثبت أن النبي صلى الله علده وسلم يههي، والثانية تنفي عنه الهـي الـي حتى لمن احب مع حرصه على ذلك، فالاولى أنها منفية عمن
دهو التهارضن

فى كلمة الهدى، فالمثبت فى الأية الأولى هي هداية الدلالدة والإرشاد إلى الحق، وهذه ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلى، وتد أتت في الآيـة مطلقة بلا تقيـي لمن يحب أو لا يحب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل الناس إلى شرع الله تعالىى ويبينه لهم بيانا كاملا شافيُّا ويقيم الحجة على الخلق بالِيا بالبشارة والنذارة. كها قال تعالى:
 الثانية فهي هدايـة التوفيق. وهي إدخال الناس في الهداية، فهذا الأمر منفي عن رسول الله صلى اللـه
 تعالى بـه، فلا يستطيع أحدُ من الخلق أن يشارك الله
 (آل عمران: (1Y )


المثال الثاني: التعارض بين آية وحديث:
 عِّا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلا، (متفق عليه).

وبرأ النسدة، ما أعلمه إلا فههـا يـعطيه الله رجـلا في القرآن.. الحديث (صحيح البخاري). فعلى الناظر في الشريعة أمران: أحدهما: أنه ينظر إليها بـعين الكمال لا بعينِ النقصان، ويعتبرها اعتبـارُا كلنًا ني العبادات والعادات، ولا يخرج عنها البتة.. والثـاني: أن يوقن أنه لا تضـاد بـين آـيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية، ولا بـين أحدهها مع الأخر، بل الجميع جار على مهيع واحد، ومنتظم إلا معنى واحد، فإذا أداه بادئئ الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه
 اختلاف فيـ، فليقف وقوف المضنطر السائل عن وجه الجمع، أو المسلم من غير اعتراضل.. (انظر الاعتصام Y

الواجب: درء التعارض بـين أدلة الشُرع ما أمكن، ومن الطرق المعينة على ذلك: 1- التثبت من صحة الدليل، وهذا في حديث النبي صلى اللـه علده وسلم، والتنبه مما يدعى أنـه إجماع

وهو ليس كذلك والتثبت من صحة الآقيسة. Y- الاطلاع على دصادر الشريعة، وتتبع الأدلة
 الحديث وألفاظله، فإن بعضنا يفسر بعضنا، وكذلك القراءات الثابتة「 - العلم بلغة الـعرب، وما فيها من دلالات ومعان، فإن فهم النص وسيـاقه، وعمومه وخصنوصنه، وحقيقته ومجازه، مما يزيل كثيرُا من الإشنكالات ويدرا كثيرا من التعارضات. (انظر معالم أصنول الفقه للحبزاني صصن (YVY

## 

ذإذا ظهر التعارض، فإنه يجب على الترتّبِ اتباع الخطوات التالـية: ا- محاولة الجمع بـين الأدلة ما أمكنتا ذلت، والجمع بكون لأدنى مناسبة؛ لأن العمل بالدليلـين خير من إسقاط أحدهما، والسواد الأعظم من إيهام التعارض يُـُفَع بـالجمع وكان ابن خزيمـة - يرحمه الله - يقول: يـا آيها الناس، فليآتني من أي بقاع الأرض أيَي رجل يقول: إن هناك خبرين يتعارضان وانـا أؤلف بينهـها
 إلى النست، فننظر في المتقدم و المتاخر ، فيقدم المتاخر
 لن نعرض لها الآن - مع الأخذ ني الحسبان أن الأصل عدم النسخ، ودعوى النسخ تحتاج إلى دليل.

الترهذي وغيره).

فى حديث عائشة رضي اللهك عنها أن النبي صلى الله علثه وسلم كان يصصلى النجر، ويخرج الناس ني الظطام ونّي حديث رافع رضي الله عنها حثِ التبي صلى اللها علية وسلم على الإسفار بالفجر، والإسغار هو ظهور النور قبل طلوع الشندس مباشنرة. وقد اختلف العلدهاء في هذه المسألة: تالر التردذي: وهو الذي اختاره (التغليس بصلاة القجر) غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
 وهن بعدهم من التابعين، وبه يتول الشافعي وأحدـ وإسحاق، يستحبون التغليس بصـلاة الفجر، ثم تال: وتد رأى غير واحد من أهل العلم سن أصحاب النبي صلى الله علده وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري (انظر سنّن الترمذي
(10:ح.10r
كيضة دالي اتشارضر
اوولا: التاكد من صحة الحديثيني: أما الحديث الأول، حديث عائشتة رضي الله عنها نهو ني الصحيحين، وأما الحديث الثاني: حديث رانح رضبي الله عنها (فقد صححد، جماعة من اهل العلم منهـ الترمذي، نقال عقب إخراج الحديث: حديث راثع بن خديت حديث حسن صحيح: ح؟10، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال:


في صحيح سنن الترمذي وغيره). ثـانـا: : سن العلماء هن قآل: إن حديث التغليس كان فى ابتداء الإسلام ثم نُسِّ. ومنهـم من رجُح نقال: حديث عائشنة رضي الله عنها حديث نعلئ بينما حديث رافع رضي اللها عنه حديث تولي من تول الرسول صلى الله عليه وسلم، فِّقُدم القول على الفعل. ومتهه من اسنحدم التاويل، هاؤل الإسغاز
 غير ذللت. وكها ذكرنا إته لو امكن الجمع وجب: لان
 باخر . وهذا ما ذهب إلبـ أكثر من واحد من أهل العلم، يقول ابن تيمية: "أما ثوله صلى الله عليه وسلث: "اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر"؛ ذإنه حديث صحيح. لكن قد استغاض عن النبي صلى الله علده وسلد انذه كان يفلس بالفجر، حتى كانت تنصرف نساء المؤونات متلفعات بمروطهن ها ـــرنهن أحد من الغلس. و"لحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
;
إن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من خُوسب، ولغظ الأَية دالَ على أن هـناك البعض دصن بحاسب لن

يعذّب

أولا: إذا كان التعارض يتعلق بحديث واية، اور حدثيني، فينبغي آن نتاكت هن صنة الأحاديث أولا قبل الجـمع: إذ لو كان الحديث غير صحيح، فلا مجال لمعارضتا لآتة من كتاب الله أو لحديث صح عن رسول
 والحديث الذي معنا في المثال، هو في الصحيحين، مها يعني آنه ني أعلى مراتب الحديث الصحيح. ثـانـا:" هذا التعارض الظاهري الذي يبدو لنا ما بين الآية والحديث، ظهر لعائشّة رضي الله عنها، نسالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لانها تمسكت بظاهر لغظ الحساب ني الحديث؛ لانه يتناول القليل والكثير. قجدع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الالية. والحديث، تُقال لها: إنما ذلك العرض - يعني الحساب الذي ني الآية - وليس أحد يناقش الحسابِ يوم القيامية إلا عُذّب (متفق عليه)، قال القرطبي: معنى توله صلى الله عليه وسلل: "إنــا ذلك العرض" ان الحساب المذكور ني الآية إنما
 الله عليه في سترها عليه ني الدنـا، وفـى عفوه عنها ني الأخرة (فتح الباري للحانظط ابن حجر ( $£, y / 1)$
تال الحافظ ابن حجر: ولأحصد وجه أخر عن عانئشة - رانـ رضي الله، عنها - سـعت رسول الله صلى الله عليهِ وسلم يقول في بعض صلاتاته: اللهم حاسبني حسانـا يسيرا، فلما انصـرف قلت: يا رسول اللها ما الحساب اليسيري: قال: ان بينظر تي كتابه هيتجاوز له عذا،
 الباري 1/1/: ).

## 

الحديث الأول: حديث أم المؤمذين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح نتنصرف النساء دتلفعات بمروطهن ما نُعرفن نـن الفلسي. (متفق عليه) (المروطِ جمع مرط، وهو كساء مُعلمَ من صوف أو خز. والفلس: ظلمة أخر الليل). الحدثث الثانى: عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: سمعت رسول اللا صلى الله عليه وسلم يقول: "أسغروا بالغجر: فإنه أعظم للاّجر" (صحيح ستن


" صدق الإيمان أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء
فيدعها لله
0- ومن ثمراتها: أن يصون العبد عرضنه، فمن حافظ على أعراض الناس حفظ الله عرضه، ومن عبث بأعراض الناس عبث الناس بعرضنه، والجزاء من جنس العمل، وقد قيل: من كان يحرص على عرضن؛ فليحرص على أعراض الناس، وكل ديل ديّن لا بد له من وفاء، ودين الأعراض وفاواوه الأعراض،

والمرء يهتك عرضه حين يهتل أعراض الناس الاس. 7- ومن ثمرات العغة: الوصول إلى الزواج المثالي: فإن الشباب الذي أرخى العنان لشهواته، وتعود على تدنيس الأعراض وإشباعه رغباته بألوان متعددة من المفاسد، لن يطيق صبرا عنها وإن تزوج، إلا آن يتوب، ويبداً بزواجه صفحة جديدة منحياته، وكذلل التي خرجت منحصنها العفيف وخالطت الرجال وعاشّرتهم من الصعب بعد ذلك ان تخضع لزوج تهب له كل حياتها إلا بعد توبة

نصوح
أها أهل العفاف من الرجال والنساء؛ فإن المودة والرحمة والسكن تتبادل بـين الزوجين، ويرى كل منهما في الآخر الحب المخلص، والثنحة الأبدية وعنوان الرخاء فيتعلق كل منهما بالآخر إلى التهاية.
V- ع- ومن ثمراتها: أن يستظل العبد العفيف بظل عرش الرحمن يوم القيامة، كها ني قوله صلى اللها عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال: فقال: إني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فآخفاها حتى لУا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل نكر اللها خاليا ففاضت عيناه". قال النووي: " وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبةفيها،وعسرحصولهاوهياوهيامعة للمنصب والجمال، ولاسيما وهي داعية إلى نفسها؛ طالبة لذلك، قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها؛ فالصبر عنها لخوف الله تعالى - وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال- من أكمل المناصب واعظظم الطاعات، ثرتب الله تعالى عليه آن يظلة في ظظلك نساّل اللةآنيرزقّنا الهـهىوالتقىو العفافووالغنى، إنه ولي نللك والقار عليه.

الفاحشة أبواب كثيرة مغلقة، وقد قال الله عزوجل: :
.
فحرم الزنا وكذا الذرائع والطرق الموصلة إليه، فالنظر المحرموالخلوة المحرمة، والسفر المحرمكل ذللك يقرب من الفاحشبة.

ومما يعين على تربية الشباب على العفة: معرفته ثمرات العغة العاجلة والآجلة. 1- فصن ثمراتها: طهارة الفرد ونقاء المجتمع؛ فالعفيف يحيى حياة اجتماعية مستقرة يتمتع بالسمعة الطيبة، والذكر الحسن، والزواج السعيد ويهنا بنفسية مستقرة مطمئنة يأنس بالطاعة وبهجة القربمن اللا،ولذة العبادةوحاوةالإيمان، ويسعد مجتمعهنبأخلاقه الفاضلة وبحياتهووعفافه

وحشـتهـهوتقواهوسترهوصبره. فقل لي بربث: آلا يسعد المجتمع بامثال هؤلاء؟ ام (ن المجتمع الذي استمرأ العيش في الظلام، وأكل اللحم الحرام، لا برعى المحرمات ولا هـمُ له إلا إشباع الشهوات! r- ومن ثمراتها: النجاة من الإصابة بالآمراض الخبيثة التي تلاحق آصحاب الشهوات والنزوات كالاليدز والزهري والسـلان، نـعوذ بالله من الخذلان. ومن ثمراتها: التدريب على مخالفة الهوى، والله عز وجل لم يجعل للجنة طريقا إلا في مخالفة
 ( وقد حُغْت الجنَّ بالمكاره، وحغت النـار بالشهوات r- ومن ثمراتها: التدرب على قوة الإرادة والعزيمة على فعل الطاعات وترك المعاصبي؛ فمن استطاع مخالفة هوى نفسه تقوى إرادته فتي سائر الطاعات، وكذا يقوى على قهر نفسنه وكفها على سائر المعاصي، آما من اتبع هواه وخالف مقتضى العفة والاستعفاف: فإنه تقوى عليه نفسطه في سائر الميادين: فلا تراه يصمد أمام عدو أو يصبر إذا

تعرض لبلاء أو يثبت إذا تعرض لفتنة النساء. を- ومن ثمراتها: أن يطمئن المؤمن على إِيمانه وإخالاصه لله عز وجل قال تعالىي

(يوسف: \&)
روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

حمدد الطويل، عن أنس مرفوعا بحروفه.
 والبزّار (آشا عبد الرحيم. والطبراني في (الكبير) (جّז/رقم

 فى (الترغيب) (r7\%) عن محمد بن عوف. والعقيلي في (الضعفاء) (IVI/\&) قال: حدثنا محمد بن إسمـاعيل. وأبو الشيخ في (الطبقات) (1.01) عن أبي بشر، وابن بشران ني (الأمالي) (Vケ६) (V) عن محمد بن سليمان، قالوا: ثنا عبيد بن إسحاق، ثنا سنان بن هـارون، عن حميد الطويل، عن أنس، قال: قالت أم حبيبة زوج اللبـبي صلى الله عليه وسلم: بـا رسول اللـه المرأة منا يكون لها في الدنيا زوجان ثم تموت، فتدخل الجذة هـي وزوجاها، لأيهِما تكون لـلأول أو للآخر، قال: (تخير أحسنههما خلقا كان معها في الدنيا، فيكون زوجها في الجنة. يـا أم حيبـة ذهب حُسن الخلق بخير الدنـيا والآخرة). وهذا إسناد ضعيف جدا، وعبيد بن إسحاق متروك، وسنان بن هارون ضـعيف. وليس عند البزار محل الشاهد .
وقال أبو حاتم الرازي - كما في (علل ولده)
 وسنان عندنا مستور) . وقد وقع حديث الترجمة في (علل ابن أبي حاتم) موقوفا من قول أم حبيبة، ولا أدري كيف حدث البي خلك فهو مرفوع من جميع طرقه. والله أعلم. وله شاهد من حديث أم سلمة، أخرجه الطبراني في (الكبير) (س/رقم 1 ( 1 ) وني (الأوسط)





Upload by: altawhedmag.com

يـي الأحاديث المرفوعة وعمل الصحابة، والله
أعلم.
r- وسُئلت: هل صب ان امرأة هات أبوها ثلم تحضر حنازته طاعة لزوجها، فغفر الله لأبيها

بطاعتها لزوجها
تلت: قد ورد الحديث بذلك، ولكنه بـاطل. أخرجه عبد بن حميد ني (المنتخب) (و (1 ا)، قال: حدثني يـيـي بن عبد الحميل. والحارث بن أبي أسامة في (المسند) (99؟ - زوائده) قال: حدثنا يزيد بن هـارون. والحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) (•V91 ،V9)، قال: حدثنا إبراهيم بن سالم بن رشيد الهجيمي، وصـالح بن عبد الله - فرّقهها - - وابن عدي في (الكامل (YTII/V) عن عمرو بن يزيد النيسابوري، قالوا: ثنا يوسف بن عطية، عن ثابت عن أنس، أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم نقالت: يا رسول الله إن أبي مريض وزوجي يأبى أن يـأذن لي أن أمرَضنه، فقال لها النبي صلى اللـي اله عليه وسلم: أطيعي زوجك، فمات أبوها، فاستأذنت زوجها أن تصلي عليه، فأبى زوجها أن يـأذن لها في الصـا
 أطيعي زوجك، فأطاعت زوجها، ولم تصل على انبيها، فقال لها النبي صليى الله عليه وسلم: قد

غفر الله لأبيك بطاعتك لزوجك
قال ابن عدي: غير محفوظ.
تلتد هو بـاطل، ويوسف بن عطية متروك، ولا يحتمل ثـابت مثل هذا الباطل.
 فرواه عن ثابت، عن أنس، أن رجلا خرج وأمر امرأته ألا تخرج من بيتها، وكان أبوها في أسنلّ الدار وكانت ني أعلاها، فمرض أبوها... وساق

الـصريث بـثـلـ.
أخرجه الطبرانـي في (الأوسط) (VTEA)، قال: حدثنا محمد بن موسىي، نـا محمد بن سهل بن مخلد الاصنطري، نـا عصنهة بن المتوكل، حدثنا زافر بن سليمان بهذا تال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث الحـي عن زافر بن سليمان إلا عصمهة بن المتوكل)، وهذا هنكر أيضًا، وعصنهة بن المتوكل ضعيف: وزانر كثير الأوهام. والله أعلم.


شُفن فيه يـقول: أنا بيت الدود أنا بيت الطلهة). تلتد: هذا حديث ضعيف جدا. اخرجه ابن أبي عاصن ثي (الآحاد والمثاني)

الجوزي فى (الواهيات) ( $117 / \mathrm{H}$ )، عن بكر بن
 كريمة، عن هثـام بن حسان، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة، بنحوه. وإسناده واه، وبكر بن سهل ضنَفه النسائي، وسليمان بن أبي كريمة، ضعفهِ أبو حاتم وغيره.
وقال ابن عدي: هذا حديث دنكر Y- وسئلت عن حديث: (إن ني الجمعلة ساعةه هن النهار لا بسسال العبد فيها شسئا إلا أعطي سُؤله) قالوا: أين ساعةء قال: (حـز تقام الصـلاة، إلى

الالنصر افت منها) .
 أخرجه الترمذي (•\&؟)، وابن عبد البر في
 وابن ماجه ( (llr^)، وابن أبي شيبة ( (10./Y)، وعبد بن حميد ني (المنتحب) (Y (Y))، عن خالد بن مخلد القطواني.

 (الشعب) (Y\&N1) عن إسهاعيل بن أبي أويس، كلهم عن كثير بن عبد الله بِن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، مرفوعا بـه الون وتابعهم محمد بن خـالد على الإسناد، ولكن بلفظ. (الساعة التي ترجى يوم الجمعة من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ
 اخخبرنا عمرو بن على، قال: أخبرنا محمد بن خالد بهذا. وهذا الاخختافـ في المتن عندي من محمد بن خالد بن عثـمة، فهو لا بأس بـه، ولكن قال ابن حبان ربما أخطا، وذكر البيهقي أن الدراوردي رواه عن كثير بن عبد اللهه بلغظ: (ما بين تزول الإهام عن المنبر إلى الانصر اف. قال الترمذي: (حسن غريب)
ثلان و إسناده ضعيف جدا، وكثير بن عبد الله ضنعفه ابن معين، وتركه الدارقطني، بل قال الشانعي: (ركن من أركان الكنب)، وتال ابن حبنان: (منكر الحديث جدا، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب، ولا الرواية

عنه إلا على جهة التعجب). وقد روى مسلم (ی०r) عن أبي موسى الالشعري مرفوعا: (هـى مـا بـين أن يحلس الإمام إلى أن تُقضى الصـلاة)، واعلعه الدارقطنى بـالوقف وأصح الآثو ال ني ساعة الإحابة أنها بعد العصر إلى غروب الثشمس سن يوم الحمعة، وقد ثبت هذا

عشرة: (الجبـال، والحديد يــحت الحبال، والنـار تـاكل الحديد، والماء يطفىئ النـار، والسحاب المسخر بـين
 والإنسان يتقي الريح بيده، ويذهب فيها لحاجته، والسُّكُر يِلب الإنسان، والنوم يغلب السكر، والهـم يمنع النوم، فأشد خلق ربك الهـ). وهها سند ضعيف جدا، والحارث الأعور متروك، وقد
 قال: حدثنا الجارود بن معاذ، قال: نـا وكيع، عن زكريـا ابن أبي زائدة، عن الشعبي، عن علي نـحوه، نسقط ذكر: (الحارث الأعور) فيصير السند حينيّذ منقطعا. أما ان الإنسان هو أشد خلق الله: نقد ورد فيه
 (




 (المختارة) (Y) (Y|OQ)، من طريق يزيد بن هارون. وأبو الشيتخ في (العظمة) أيضنا (AVY) عن هشيم
 بن أبي سليمان مولى ابن عباس، عن أنس بن بن مالك هرفوعا: (لما خلق الله الأرض جعلت تمبيد، فخلق
 خلق المبال، فقالت: يـا رب هل من خلقّ شـيء أشد هن الجبال : قال: نـعم، الحديد. فقالت: يـا رب فهل سن خلقّ شـيء أشند من الحديدء قال: نـعم، النـار. قالت: الت
 آلماء. قالت: بـا رب فهل من خلقل شـيء أشد من الماء؟

 بخفيها من شنماله. قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نـعرفه هرفوعا إلا من هذا الوجة). وقال الن منده: (هذا إسناد ثابت على رسد النسائي).
 قال فيه ابن معين: (لا أعرفه) . وقال الذهـيني: (لا يكاد بُعرف، روى عنـه العوام بن حوشبِ وحده)، نمما



 ثقات، والله أعلم.
(Yミ1Y). والحكيم الـرمذي في (نوادر الأصول) (YY)


 ابن الأثير في (أسد الغابة) (79/7) تال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وليس بـالزهراني. وابين أبي الدنـيا في (التواضع) (YMO) - ووقع سقط في الإسناد- قال: حدثنا نصر بن عمار، قالوا: حدثنـا بقية بِن الوليد، ثنـا أبو بكر بن أبي مريم،
 عائذ الأزدي، عن أبي الحباج الثمالي، مرفوعا: (يقول القبر للميت حـين يُوضع نيه: ويحك يـا ابن
 الغتذة، وبيت الوحدة، وبيت الدود، ها غرك بي إذ كنت تمر علي فداداء فإن كان مصلحا آجاب عنه مجيب القبر فيقول: أرآيت إن كان ممن يـانمر بالمعروف، وينهى عن المنكر فيقول القر: إني إنـا أعود عليه خضرا، ويعود جسده نورا، وتصعد روحه إلى رب العالمين). وعند ابن أبي عاصـ وغيره، قال ابن عائذ: بـا أبـا
 اخرى كهشيتك بـا ابن أخي أحـيانا. وهو يومئذ بلسسوتهياً.
 عن أبي بكر بن أبي هريم بهذا الإسناد. أخرجه


 اليمـان بهذأ. قال أبو نعـيم (غريب من حديث الهيثّم بن مالك عن عبد الرحمن). وأبو الحجاج مختلف في صحبتّ.

 الدارقطني، وقال ابن عدي: (الغالب على حديثله

 وفي روايهِ أن الشد خلق الله الإنسان. تلـد قد ورد الأول موقوها، ولم أره مرفوعا، ولكنه

 يـيى بن زكرياً ابن آبي زائدة عن أبيه، عن الشعبي، عن الحارث الأعور، عن عليَ قال: أشد خلق ربن

الحمد لله، والصـلاة والســلام على رســول اللــه صلى اللـه علـه وسلم، وبعد： ففـي هــذا المقال نتحدث عن مثل آخر من الأمثال في القرآن


层演




 المكارم و المثاخر وكسـب الثنـاء وحسـن الذكـر لا يبغون بـا


 بردهــا مـا يمـر عليـه من الزرع والثمــار، فأهلكت ذلك الزـرع وأيبسته


 من يهودي أو نصراني أو شيوعي أو دهري أو مسلم ارتي انـي المهم أن كل من كفر بـالله فهزا حكهـه،
 العلــم أنـ قســـمان：كفر مخـرج عن الملة، وكفـر غير مخرج
伍 كفـر دون كفــر، ومن أمثلــة هذا النوع أعنـي الذي لا يُـْرج
 فسوق، وقتاله كفرء رواه البخاري ومسلم．
 ولكنـه كفـر دون كفـر؛ لانه لا أحد يقدم على قتل المســـلم إلا
 بخصلة من خصـال الكفر، والدليل على آن قتال المسلم ليس
和

 النسّبـب، والنـياحــة على الميت،［رو اه مســلم］．ولهـا أمثلة． المهـم أن هذا كفـر أصغر لا يُـخرج من الإســـلام، وأما الكفر
。


قوله： على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم فهو الذي سـلط عليهـم الريــح المذكـورة حتى أهلكــت زرعهم وأيســتـه ، فظلمهـ هو الريــح التـي أهلكت أعمالـهم ونفقاتهـ．［انظر：تهذيب التفسـيـر وتجريد التاويل
［ $£ \wedge-\varepsilon 0 / r$
 مصــدر حرث الأرض إذا شــُّها بآلة ليـزنرع فيها أو


يطلق على الجنات والحو ائط وحقول الزّزع． ，ظلموا أنفسـهـه، أي：اسـتـحقوا أن يعذبهم الله عز
 البـاردة القوية انتقامُا من بنـي آدم فإنها سوف تُّهلك هذا الحرث．
ووجـه الشـبـه ظاهـر؛：لانتهم ســلطوا عالـى أموالهـم


وضاعــت هباءً كما قال اللــه تـعالى：＂

．
هذه حــال الكفار إذا أنفقوا أموالهـه لن ينتذعوا بها إطلاقًا، كدثل ريـح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فآهلكته． قولـه：＂وما ظلمههم اللـه ولكن أنفسـهـه ينظالمون، قال
 الذيـن كفــروا، والمعنـنـى أن الـــه لم يظلالمهـم حـين لم يتقبل نفقاتهم، بل هـ تسيبوا في ذلك؛ إذ لم يؤمنوا لان الإيمان جعله الله شـسرطا في قبول الأعمال، فلما



عن نفسـه．
وهكذا سِتقر：أن لا جز اء على بذل، وأن لا قيمة لعمل إلا أن يرتبط بمنهج الله، وإلا أن يكون بـاعثه الإيمان باللا سبحـانه وتعالى

 1 ـبيـان أن الكفار مهما بلغوا في القوة عددا ومددا



 الكفـار العتـاة لا يسـتطيعون أن پِفعـوا شـــيـا بأمو الهم وأولادهـم دمـا قضناه الله عزّ وجل．فإن قال
． 1 • 7 ：

草 بـالفديـة وأو لادهـــم بـالنصرة من اللـه شـــــــا، أي：من عـذاب الله، وخصههما بـالذكر لأن الإنســان يدفع عن

نفسه تارة بغداء المال وتارة الاسنتعانة بـالأو لاد．病 وإنمـا جعلهم من أصحابها لأنهـ أهلها لا يخرجون منهـا ولا يغارقونـهـا، كصاحب الرجل لا يفارقه．اهـ． الـغوي． فـ ．أصحاب النـاره أي：أهلها الملازمـون لها،＂وهـم فيها خالدون، أي：ماكثون．نسآل الله السلامة قولـه行 عمران：IIV］
 بمعنى ان تشــنـه الهيئة بـالهيئة، يكون المشبـه شـيئا

 تمثيلنًا،

 عظيمــة ولهـا صنرير من شــدتها أصـابــت حرث قوم ظلموا أنفسهم، فالتشبيه مركب الآن من ريح شديدة بـاردة أصابت حرث قوم يعني：زرعهم．

 وعظيـّ قدرتــه：لان هيـوب الريـــح وركودهـــا آيــة،
 أودع أســرار الكائنــات لما هبت الريــح أو لما ركدت． ولما اختلفت مـهابها، بل دامت من جهـة واحدة، وهـا
موضع العبرة. اهـ.
 المحـرق لكل مـا يـب عليــه، وهو معـروف، قال ابن عبـاس وجمهـور المفســرين：الصـرُ：البــرد، وذهب الزجــاج وغيـره إلــى أن اللثظــة مـن التصريــر من
 الزجاج：فالصر：صوت النار التي فيها الريح．اهــ．



 هدمسرة ومهلكة، فكذلك أعدال الكاقرين هالكة لا خير
管
[0§
V. أن الكافــر لـن ينتـغ بمـا عمل في الأخرة، ووجهُه

 بيفـع، أو يـحصنل مسن الخير الذي يرجوه مـا بـحصل بسبب الإنفاق الذي أنغقاه من ماله.


 التـران، ووصغه بـالثنـي أتل لكنه، موجود، هذا النفي الذي وصغ الله بـه نـغسه هل هو نـفي محض محرد؟ لا، بـل هو نـني متضنـن لثـبوت، وهو كهـال ضلد ذلـ
。 و
 لكهال قوته وقدرته، وهلمُ جرا، لا يمكن أن يوجد في
 ضــده على وجه الكمـال، يقول العلمــاء رحمهـم الله: ولا بــد من هذا التقدير إثبـات كمال الضد؛ لأن مجرد
 للعجز المنفي فهو نقص لو تلنا: إن اللهَ لا يظطلم لأنه لا يســتطيع آن يظلم، لا
 النذفي انـه ليس نغيا محضنـ بل هو متضنمن لأثبـات الكهمال، الكمال ضد ذلك المنذي. - . . أن نفـس الانســان عنـده أمانــة يلحقهــا ظلمُهـ
 هــذه الأمانة حقها، وإذا كان يـبِ على الإنســـان أن



 فأوصانـا اللـه بأولادنـا وصيـة دنـه لنـا بأولادنا، والولد بضعة من آبيه.





 تعالى: Whan [المتافقـون: 9]، ولا أحـد ينغفـه مالـه ووولــده إلا الن يكون عونا لـه على طاعة اللـه.
 النَّارة
 و الجمدلة اســدية تدل على الــدو ام و الثبوت، فإن قال قائل: هل هـا ها الخلود أبدي أم لـه غادية؛ فالجواب: أنه أبدي وليس لـه غاية، ودليل ذللت في كتاب

 [179،17A: النساء



 فقوله مردود عليـه؛ لأن هذا أمر غيبـي لا يُعِلم إلا من قبل الشرع والوحي، والوحي كها ترون نزّل بآنهـ خالدون
 بخلدون فيها إلى أمد فإنه لو لا تانو يلـه لكان أمره خطيرا حدا، ،لكنـه تأوّل واشتـبهت عليهـ بعض الآلـات، لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرانن، والآمر خطير جدا، ولكنه صندر من أناس نعلم نصحهم لكتاب اللـه ولسنـة نبيه و لأئمة




 كتاب الله وسنة نبيه صلـى اللـه عليه وسلِّم.



 جامعـة، فــكل مثال ضـربـه الله في القـرأن ففيهـ دليل


الحمد لله والصـلاة والسلام على رسـول اللـ؛ وبعد
فـان الله تعالـى ميز هـذه الأمسة (أمسة الإسـلام)


 هنا تعنيي: العدل والخيار وسـائر أنواع الفضل، فهي أفضل الأمم
ثم ميز الله أهـلـل السنـة والجماعة بـالوسطية بـين فرق المسلمـين، فقال صلـى اللـه عليـه وسلم
 الحديث.(صحيح مسلم 107).
فاههل السنة هم في جملتهم (الـعدول الخـيار) أهـل الـتـوسط والاعـتـدال نـي كـل أمـور الدين: عقيدة وعلفُا وعملا وأخـاتاقـا ومـواتفـفـ وسطط بين العغلو والتقصير وبـين التفريط والالفراط في سائر الأمور.
والاعتدال هو: الاستقامة والتزكية، والتوسط والخيرية.
وقد فسر الرسول صلى اللـه عليـه وسـلم الوسطيـة بقوله: (والوسط: العدل)، كمها نـي الحديث: عَنُ








 ولا يتحقق الاعتدال ني الاعتقاد والعمل والعلم والـدعوة وغيرهمـا إلا بـالتزام الكتاب والسنـة وسبيل الموّهنين
والوسطيـة ضد الغلو: وهو هجاوزة الحد. قال

 فالوسطية تعني ترك المغالاة،ولان أمة الإسلام أهـة وسـط نـهاهـم الله تـعالى عن الغلو الـو ني كل شـيء في الدين والحكم بـين الناس، فأمر بـالعدل،




و والآيـة دليل على آن يعدل المؤمنون مع النـاس


Upload by: altawhedmag.com

واحداً من الفريقين. أخرجه الطبراني 19/"،17"، البيهقي في "الدلائلِ" V/£ بإسناد صحيح إلى الزهـري. وفِيه "فصلتِ طائفة إيمـانا واححتسابا، وتركت طائفة إيماناً واحتساباً"، [صحيح ابن حبان

وآصل القصة عند البخاري: عَنْ نَافِ، عَنِّ ابَبْ عُمرَ،




















حجر
وقـال النـووي رحمه الله تنعالى: وَلَا خـلاف في

 عدم تأخير الصالاة عن وقتها) نظرُا إلـى المُغنى

 الصـلاة لحــين الـوصـول إلـى بنـي قريظـة). ولّم




 أمر كالقَول بإجازته.[عمدة القاري شرح صحيح

البخاري 1 /r70/7.
ومن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بإزاء الفريقين من قبول اجتهاديهما دون أن يفصح عن

ولـو كانوا أعداء، ولا تكون الكراهية لاحد مانعاً من تحري العدل معه. هذا، ونسال الله أن يجعلنا من أهل الحق والعدل والاستقامة، وأن يجمع كامة المسلمـين على الحق والهدى، ويقيهم شر الفتّن ما ظهر منها وما بطن. وإن أمة النبي محدد صلى الله عليه وسلم للاكُّة الوسط بكل معاني الـوسط، سـواء من الوساطة بدعنى الحسن والفضل، أو هـن الـوسط بمعنى الاعتـدال والقصد، أو من الوسط بمعناه الماديّي والحستيّ.

 والتُّسيقّ، أمة وسططا في الارتـاطات والعلاقات،
 يعوق هذه الأمة اليورم عن انٍ تاخذذ مكانها هذا الذي وهبه الله لها، إلا أنّها تخلت عن منهج الله الذي اختاره لها، واتُخذت لها مناهـج مختلفة، ليست هـي التي اختارها الله لها. ولقد كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم سيد آهل العدل والوسطية، ومعلم الناس ألا إفراط ولا تفريط في الشريعة الحنيفية، وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم حافلة بالمواقف العظيمة في كافة النواحي التي يُرى فيها العدل والاستقامة، والرحمة والتوسط والخيرية. - تال ابن إسحاق رحصه الله تعالى: لما انصرف النبي صلى اللـه عليه وسلـم من غـزـوة الخندق راجعا إلى المدينة أتاه جبريل فقال: إن الله يآمرك أن تسير إلى بني قريظة، فأمر بلالا فاذن في الذاس: من كان سامعا مطيعا فلا يِصلين العصر إلا في بني قريظة. وعن عبيد الله بن كعب، أن رسول الله صلى عليه وسلم لما رجـع من طلب الأحـزاب وضـع عنه اللأكمة (درع يلسِسها المقاتل في الحرب)، واغتسل، واستجمر (تعطر) فَتَبَّى (ظهر) له جبريل، فقال:
 لخلعك ثياب الحـرب)، ألا أراك قد وضل وضت اللاكمة ومـا وضنعاها بعد، قال: فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، فعزم على الناس ان لا يصلوا العصر حتى ياتوا بني قريظة، قال: فلبس التاس السلاح، فلم يآتوا بني قريظة حتى غربت الشمس قال: فاختصهووا عـد غروب الشندس، فصلت طائفة العصر، وتركتها طائفة، وقالت: إنا في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس علينا إثم، فلم يعنف

الـن المسيب، وكانـا لا يـريـان الـوضوء من خروج
وصلى الشافعي رحمه الله الصـح قريبا من مقبرة أبـي حنيفة رحمه الله فلم يقنت، والقنوت عنده سنة مؤكدة فقيل لـه في ذلك، فقال: دا أخالفه وأنـا في
حضرتهS!4. [أدب الاختـلاف في الإسلام ص: IIIV] ونستعين بالله سنحانه الآن في سـرد هواضيع متعددة في جوانب كثيرة هن هذه الشريعة اللغراء؛ تظهر فيها وسطية هذا هـي الدين العظيم. 1- الوسطية ثي كيفـة الدعاء: نـهى اللـه سبحانـه عن الغلو في دعائه عز وجل، مع
 دون الجهر وفوق المخافتة، فقال الله تَبارك وتعالي:
 "原 [الإسـراء: "ا11]. أي: لا تجهر بدعائك ولا تخفض الصوت كالصـامت. r- الوسطية بين الدين والدنـا






 والاثنأن من منهج الله تعاللى. ولا تستقيم الأمور بـالحلـوس فـي المسـجد وتـرك الـعمـل، ولا بالعمل المستمر وترك الصـلاة. r- الوسيعبة في الإنتاقن كما نهـى جل وعلا عن الغلو في النفقة بـالمال، حـث ـيقول تـبارك وتعالى据 تـبـارك وتـعـالـى: nؤلا

 والدين كله بـين هذين الطرفين. §- الوسنطية في أداء العبادات الـئ





 والرحمة بـالمجتهدين، وليكون فعله قدوة لآتباعه أن يكونوا أهل رفق بالمخالفين، حتى لا يفرح كل حزي بها لديه، ويتعصب كل فريق للذي هو عليه، محاولا
 إجمل الإسلام وما أعظم وسطـية هذا الدين.


## المجيب!

وحتى نتلمس أدب الاختلاف بين الصحابة رضَوان الله عليهم عند القضايا الخالافية، نقول: كان ابن عباس رضني الله عنهوها يِهـب كالصنِيق وكثير مـن الصحابِ إلـى أن الجـد يسیط جميع الإخوة والأخوات ثي المواريث كالاب، وكان زيد بن ثابت كعلي وابن مسعود وفريق آخر من الصحابة رضـوان اللـه عليهم أجمعين يـذهـب إلـى توريث الإخـوة هع الحد ولا يِحبهِ بها، فقال ابن عباس بوما: ألا يتقي الله زيـد، يِععل ابن الابـن ابنا ولا يجِعل أب الأب أبا! إن ابـن عباس رضبي اللـه عنهـها الـذي بلغت ثقته بصحة اجتهاده وخطا اجنهاد زيد هذا الحد الذي رأيناه، رأى زيد بن ثابت يوما يركب دابت

 أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا . فقال زيد: أرني بدك. فأخرج ابن عباس يده، فقَتِلها زيد، وقال: هكذا أُمرنا أن نفعل باههل بيت نبينا ـ وحين توفي زيد قال ابن عباس: :هكذا يِهـب العلمع. وفي رواية البيهقي في سنته الكبرى پهكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثيره. [أدب الاخختالف في الإسـلام لطه جابر العلواني ص: 77 [7]
 أمشركون هـم؟ فیقول رضـي الله عنه: من الشرك
 إن المنافقين لا يـكرون الله إلا قليـالا فقال: فمن هـم إذنء فيقول رضني الله عنه: إخواننا بغوا علينا.
 وصلى الرشيد إماما وقد احتحم، فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ولم يـعد الصلاة مع أن الحـيامهة عنده تنقض الوضنوء. وكان الإمام أحمد بن حنبل برى الوضوء هن الرعاف والحجامه فقيل لـه: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضا هـا هل يصلى خلفه؟ فقال: >كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد

أقوالهم وأنعالهم وتال صلى الله عليـه وسلم: "إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلا من كان قبلكم الغلو في الدين" صحيح البذاري عن ابن عباس. وذكر الشرع أن الغلو ني التعبد من سمات طائفة تمرق من الدين كها يمرق السهم من الرمية. وهم الخورارج








 فهؤلاء غلوا ني العبادات حتّي تعدى كبيرهم على مقام النبوة ، ولا يأتي الغلو الا بكل شر







 صريح البخاري. وقوله: من رغب عن سنتي أي عن طريقتي ومنهجي. فالرسول صلى اللهه عليه وسلم بـين أن التشيدد ثي العبادة ليس من سنته؛ فإذا كان التشدد في العبادة ليس من سنته، فمن بـاب أولـى التشدد والمبالغة والغلو ني الآمور الآخرى. ولهذا نهـى النبي صلى الله عايه وسلم عن التنطع وبين أذه طريق هالـاك



هلك المتَنطعون هـلك المتنطعون، البخاري.
والمتنطعون هم المتعدقون المجاوزون الحدود ني

## 

## Vive





## قصة الصحابي قبيصة بز مخارق

## الهلالي والوقاية مز الأربع بلايا






وتحقَقدها






الـخبر الـذي جـاءت بـه هــه القصـه أخرجهـ الحـافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق اللاينوري المعروف بـابن السني ثـي "عمل اليوم والليلة" (ح الابّا) قـال: حدثنا محمد بن هـارون الحضرمي، حدثنا رزق اللـه بن سلام المروزي، ثنا مصمد بن خـالد الـــطي، حدثنا عبد اللـه بن العـلاء البصري، عن نـانـع عبد الله السلمي، عن عطاء عن ابن عباس رضني اللله عنهما قال: بينمـا نـن عنـ رستول اللهه صلي الله علده وسلم إذ أقبل شيتخ يقال له قنصصة... الحديث. وأخـرجـه الحــانـظ أبـو الـقـاســم سليمـان بـن أحـمد الـطبـرانـي فـي "المعـعـم الكبير"
 محمد بن حرب، حدثنا أبو ظفر عبن السـنا بن هظهر، حدثنا نافع بن عبد اللـا أبو هرمز قال: سمعت عطاء بِن أبي رباح، يـحدث عن























قلت: قد يتوهم البعض مـن هــذه العبارة التي اقتصرت على ذكر الاسم فقط دون ذـر الـر لصفةة الحرح أن نافع أبـا هرمز سنتوا عنه ولم يـينوا حالـه، ولكن ليس كذلك، فيمجرد إثـبـات الاســم مـدل علـى الـنـعف الشـديد، فمنهج الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (صّع) بينـه الإمـام البرقاني حيث تال: "طالت مصاورتي مع أبي منصور إبراهيم بـن الـســين بـن حمكان لأبـي الـسـن علي بن عمر الدارقطني عفا الله عني وعنهـيا في المتروكين من أصحاب الحديث، فتقرر بينّنا وبينه على ترك من أثبته على حروف الـى المعجم في هذه الورقاته. الهـ.
 أبسي هرمز في كتاب الضعغفاء والمتروكين أن الأنئمة الثلاثة: الإمام البرقاني، والإلمام ابن حمكان والإمام الدارقطني اتتفقوا فيمـا

بينهم على ترك نافع أبي هرمز.
 (4... أحمد وجماعة وكذبـه ابن دعـين، وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث، وقال النسـائي ليس بلثقة.
قـلـت: بـهـا التـحقــيت يـتـــين أن نـانـع أبـا هـرمـز: الـيس بـشـيء، مـتروك، ليس بــقـة، كذاب، ذاههب الحديث، عامة ما يرويـه غير محفوظه.

فائدة
هذا التحليل مهم جدُا لان الخبر الذي جاءت بهذه القصة أخرجه الطبرانـي في المعجم
 لم يخرجه أصحاب الكتب الستة: إذن هذا الخبر الذي جاءت بـه القصـة يـجده البـاحث في "محمع الفوائد" للحافظ علي بن أبي بكر الـهيثمي؛ حيث إن الحـانظ الـهيثمي جـهـع زوائـــد هسنـد الإمـــام أحـمــ وأبـي يـعلى الموصلي، وأبي بكر البزار، ومعاجم

ابـن عـبـاس تــال: قـدم قيصـة بـن مخارق الههلالي... الـحديث.

هذه القصشة واهيـة؛ علتها: نافع بن عبد اللـه الـسلـمي.... وعنـد الـتدبـر في الإسنانـاد عنـ الــافظ ابن السني في "عمل اليوم و الليلة"،"
 تستبـين العلة بـها عند الطبراني من الكنيـة: ليكون الراوي الذي هو علة القصة: نـانع بن عبد الله السلمي أبو هرمز
 (19 / Y ( ) بـصـري، سـمعـت أبـا يـعـلـى يـــول: سـألت يـيـى بن معين عن نـافع أبـي هرمز فقال: "ليس بشبيء". وقال: حدثنا ابن أبـي مريـم سـألت يـيـى بن معـين عن أبي هرمز فقال: ليس بـثقة كذاب. أخبرنا عمران السختــاني عن شیبان، عن نـافع، أبي هرمز، عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلىى الله عليـه وسلم أحاديث، وأخرج لـه أحاديث مناكير، ثم قال: "ولنافع


غير محفوظ، والضعف في روايته بـينّ،.
 (oV/r): بني سليمان، رووى عن عطاء عن ابن عباس نُسخة موضنوعة،
 و التعديل" ( ( نـافـع أبي هـرمز فقال: متروك الحديث ذاهـب الحديث، وسألت أبـا زرعة عن نافع أبي هرمز فقلت: ضـعيـف الحـدــث٪ فـقـال: „كمـا يـــون هو زاهب"،
 والمتـروكـين" (0\&9) قـال: "نـافع أبـو هرمز، بصري عن انس وعطاءه.

للحافظ المزي وذكر عن الإمـام النسائي قال: روى أحاديث دنكرة عن أبيه، فلا أدري الريب هنه أو من أبيه. اهــ

 لسان الميزان (V\&/II)، وكذلك الحافظ ابن أبي
 العلاء بن هـلال: روى عن أبيه هلال بن عهر الباهلي، وروى عنه ابنه هلال بن الـال عمر الرقي كذا ني للإمام الحافظ ابن أبي حاتم: العلاء بن هالال الرقي روى عذه ابذه هـالل بن العلاء، وروى هو العاء عن أبيه، سألت أببي عنه فقال: منكر الحديث ضعيف الحديث، روى أحاديث دوضوعةه.

ونقله، الحـانظ المـزي في "تـهـيبـ الكمـال"

 روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدري هنه

اتتى او من أبيه،

 عمر بن هــلال بن أبي عطية من أهـل الرقة، روى عذه ابنه، كان ممن يقلب الأسانيـ ويغير

الأسماء؛ لا يجوز الاحتجاج بـ بـ بـاله.

 عمر الرقي، جد هـالدل بن العلاء، روى عن ابـيهـ عمر بن هلال، روى عنه ابنه العلاء بن هالال،

سنالت أبي عنه نقال: ضنيف الحديث الحني. اهـ.
من بدائع الفو ائد في دقيق فقاه الإسناد: 1- نجد هـلال بن العلاء بِن هلال بن عمر بن هـلال بن أبي عطية أبو عمر الرقي، فهلال بن بن العلاء روى عن أبيه العلاء، والعلاء روى عن أبيه هلال، وهـلال روى عن أبيه عمر بن هـالال؛ فهي من رواية الابن عن أبيه عن جده عن جد

أبّ
ץ- ولقد تبين من هذا التحليل والتحقيق:

الطبرانـي الـثلاثة على الكتب الستـة، ثم يقوم الحانظ الهيثمي بعزو الخبر إلى هذه الكتب ثـم يحققه بـعبارة مختصرة بـار بـكر الـراوي، وإذا كان مجروحا غالب عباراته

يقول: "ضعين". وبالتطبيق على الخبر الذي جـاءت به هذه القصة نجـ أن الحـافظ الهيثممي أورد هذا الخبر الذي جاءت بـه هذه القصة في „مجمع
 نانع أبو هرمز وهو ضعيفة. اهـ.
 ينجبر بكثرة الطرق، وكم زلت بسببه أقدام وضضلت فيه أفهام!! والأمر ليسّ كذلك، وما قدمناه آنظا من أقوال جهابذة الجرح والتعديل في نانع أبي هرمز برهان على ذلك. حيث إن ثانفأ أبا هرمز: ليس بشيء، متروك، ليس بثقة، كذاب، ذاهب الحديث كها هو مقرٍ ع"ّد علماء هذا الفن لا يصلح للمتابعات ولا

الشواهد، بل يزيد الخبر وهنا على وهن. وهذا البيان مهه جـدا، حيث إن لهذا الخبر

 رابعا: طريق أخر لاقلصنة:
اخخرجه الحافظ ابن السني في "عمل اليوم







 1- هــلال بن العلاء: هو هــالد بن العالاء بن هالال بن عمر بن هلال بن أبي عطـية، أبو عمر الرُّتي، روى عن أبيه العـلاء بن هالال البـاهـي


المشاهير، كثير الرواية عن المجاهيل．اهـ． وعليه، فالطريق تـالف، مسلسل بـالضعفاء الذين لا تحل الرواية عنهم، فهذا الطريق يزيد القصة وهنا على وهنن، إذا أضني للطريق الذي فيه المتروك الكذب ذاهب الحديث． طريق ثالث تالف
 （Y－7Yاح）قال：يزيد بن هـارون عن الحسن عن أبي كريمة حدثني رجل من من أهل البصرة
 الله صلى الله عليه وسلم فقال：يـا قبيصة．． القصـة．

## خامسا：المتحقيوي

الإسنـاد الـذي جـاءت بـه القصـة لا يصح، قــال الحـاهـظ المـزي فـي＂تـهـذيـب الكهـال＂
 من أهـل البصرة عن قبيصة بـن المخارق، وهذا سنـ مبهم، والمبهم لم يصرح بـي باسمهـ في الحديث، ورواية المبهم مردودة، وسبّب رد روايته جهالة عينه؛ لأن من أُبهم اسمه

جُهلت وجُهلت عدالته؛ فلا تُقُبل روايته． لــلـك أصـبح الحـدــث المبـهـه خـاص هو ＂المبهم＂والحديث المبهم هو الحديث الذي نيه راو لم يُصرح بـاسمه، قال البيقوني في

ومبهم ما فيـه راو لم يسغٌ هالطريق المطلا لأ يزّيد القصة إلا وهنا على وهـن، ولا يصلـح للمتابعات الشواهد كـا هو مقرر عند أصحاب الصناعة الحديثية． ســادسُـا：قبـيصـة بـن مــخـارق الهلالبي صحابـ
حتـى لا يــتقول علينا متقول فـي صحبة قبيصة：حيث جعلت هـنـه القصة واهية قصة الصحابي قبيصة بن المخارق الهلاللي والوقاية من الالاربـع بـلايا، فالقصة مغتراة

لكن الصحبة ثابتة كما هو مبين． هـا مـا وفقني الله إلـيـه، والحـمد لله رب العالمين．

أ－أن رواية هلال بن العلاء عن أبيه العلاء بن هلال منكرة．
ب－والـعـلاء بـن هــلال منكر الحـيـث يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء؛ لا يـجوز الاحتجاج جبهـ وهلال بن عمر الرقي جد هالال بن العلاء ضعيف الحديث．
 （9YVを／ケ10／乏）
فهذه السلسلة التالذة المنكرة الحديث من
الأبناء عن الآباء عن الأجداد． وهناك علة رابعة في هذا الإسناد：الخليل بـن مـرة الضنـعي الـبصري نـزيـل الرقة،
 وروى عنه هـلال بن عمر الباهلي الرقي جـد هــال بـن الـعــلاء، كـذا فــي＂تهذيب
 المزي عن البـخـاري قـال：الخليل بـن مرة منكر الحديث، وأقره الحانظ الذها

 البخاري：الخليل بن مرة منكر الحديث، وني هوضع آخر قال：لا يصح حديثه، ثم قال：ذكره الساجي، والعقيلي وابن الجارود، والبرقي، وابن السكن في الضعغاء．اهـ． تنـيه：
أورد الحافظ السيوطي في التدريب،（1） ما يبين معنى مصطلح البخاري إذا قال في الراوي：（منكر الحديث）：حيث قال： ＂تنبيهات：الأول：البخاري يطلق（فيه نظر） و（سكتوا عنه）فيمن تركوا حديثله، ويطلق （منكر الحديث）على من لا تحل الرواية عنههه． اهـ
هـا يـل مصنطلح البخاري：رمنكر الحديث على الضعف الشديده． وقـال الحـافظ ابـن حـــان فـي＂المجروحـنِّ
 جماعة من البصريـين والمدنـيـين، منكر الحديث


كها قال عنه ابن منده في الرد على الجههية ص ^^؛: دليس هو بالقوي في سعيد بن جبير،..
 كرسيه علمة، فّهذا الذي جاء ماء من طريق جعفر الأحصر، لـين، وقال ابن الآنباري: إنما يروي هذا بإسناد مطعون فيه،. ب- كها استدل البعض على صحة تأويل مجيء الرب بمجيء أمره وقضنائه: بـما جاء في ذللن عن ابز عباس والحسن البصري، وتد نقلة النسفي وغيره في تفسيره لقول الله تعالىى: (وجاء
 أصل ولا إسناد، لا عن ابن عباس ولا عن الحسن، ولا ذكره أحد من المثصفين من أهل الرواية. [ينظر لمزيد من التفصيل (الأشاعرة في ميزان أهل السنة)

لابن تزار ص سن 000: 009]. ج- واستدل البعض على تأويل العين لله تعالى بما ورد عنه في تفسير قول الله تعالى:
 منا .. وجو ابه: أنه ليس بثابت عذه، والثابت عنه بإسناد لا بآس بـه: "بـيّين اللهه،.وأورد عطاء عنه في الآية، اققال: أشار بيده إلى عينيّه، وهذا صريح منّه في إثبات العينّين لله تعالىَ، وهو المعروڤ عن السلف، فقد صح مثله عن أبي عمران الجوني وتتادة ومطرف وخالد بن معدان وأبي نهيك وغيرهم.. ونقل أبو الحسن الأثشعري ني (مقالات الإسناهيـين) و(الإبانة) و(رسالة إلى أهل الثغر)، إجماع أهل السنة على إثبات العينين لله تعالى. وعليه فمن ذهب من أئمة السنة إلى تفسير

الحمد لله والصـلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: فكثيرّ من المتعصبين من أهل الكالام في زمانـا كها هو الحال فيما سنتـا من أزمنة، يحتج بيعض آثار وردت ونُسبت لأيمة السِلف بطرق هشكوك نيها، بغية أن يجدوا مبرراً مبا يدينون به من تأويلات بَاططلة مـا أنزل الله بها من سلطان، ذكرها أهل الاعتزال وأصحاب جهم وتابعوهم فيها، هع انـها في مجملها تأويلات بلا مستند من كتاب أو سنة أو آثر صحيح.. ومن المهم أن نورد بعضأ من هذه الآثار، لتفنيدها من جانب، ولنمحْص صنيح هـا ها كان عليه سلف الأمة من جانب آخر.. ونذكر من ذلك:

ا- فـد استدل البعض على صحة تأويل الكرسي الوارد ذكره في قول الله تعالى: (وسع كرسيه السموات والأرض..) (البقرة/r00) بما ورد عن ابن عباس من أنه: العلم، سعيًا إلى نـني علوه تعالى واستو ائه على عرشنه.. وروى ذللك عنه ابن جرير وابن منده في الرد على الجهمية ص والبیهقي في الأسماء والصفات ص ما ما... وهذا - عند التحقيق - خبر لم يصح عن ابن عباس؛ لعلل أهمهها:
أن مداره على جعفر بن أبي المغيرة، وفيه لـين.. قال عذه الحافظ ابن حجر في تـقريب التهنيب ص r. r. اصصدوق يهم"، ومثله لا يُقِبل تفرده بمثل هـا عند المحدثين، لاسيما عند المكثرين كسعيد بن جبير. وقد خالف فيما رواه هنا من هو أوثق مذه في سعيد بن جبير، فقد روى هسلم البطين - وهو أوثق النّاس ني سعيد بن جبير - عن ابن عباس فيما أورده الذهبي في العلو وقال الألباني في مختصره ص V0 صـيح انـانه قال: (كرسيه: موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره).
 مجاهدا و الضحاك والشانـي أوُلوا صفة (الوجه) في ثوله تعاللى: (ثانينما تولوا فثم وجا وجه اللهة.). (البقرة/110) بـ ایثلة اللهه، أو على هعنى: یفثم

الوجه الذي وجهكم الله إليه،
وهـا جوابه: أن (الوجه) في الألـة الأخيرة: مهـا اختلف السلف في كونها هن أـيات الصناتات، وان

 (الجهة)، وعليه نإن مثل هذا لا لا يسهى تأويـا الوا إنـا التآويل: صرف الآية عن مدلولها ومغهوهها

ومعناها المعروف أما هذا الذي نتقله في الآية الأولى عن ابن عباس غير واحد من المفسرين: فليس لـه أصل، والثا الثابت


 النظلر إلى وجه اللهه... كدا روى الدارقطنـي ني
 إلى وجه الله عز وجل"، وتال اللالكانئي في (شرح
 الإيات في كتاب الله: على أن المؤمنِن يرون اللها يوم القــاهة بأبصـارهم.. وتد روي عن النـبـي صلى
 (النظر إلى الله عز وجل) وروي ذلك من الصحابة هن غير ابن عباس: أبو بكر الصـيني وحذيغة بن اليمان وأبو موسى الأششعري وابن مسعود.. ومن التابعبن: عبد الرحصن بن أبي ليلى وسعيد بن المسبب، والحسن وعكرمة وعامر بن سعد البحليّي وأبو إسحاق السنبعي ومجاهد وعبد الرحمن بن سـابط، وقتادة والضحـاك وأبو سنـان،
 تفسير الآية هن سورة الرحصن، لم ينف صففة الوجه عن الله.. وكذا فُعل البخاري عندما عتّ بابا فـا ثي (كتاب التوحيّ) من صحيحه، ني إثبات (الوجهه) لله مستدلا بالآية ذاتها، وسـاق من الأحاديث ما يوضـح انز تفسير (الوجه) بـ (الذات) لا لا يـناثي إثبات صفة الوجه، وبيـا يـعني: أن الذي يُنكر في هذا المقام، هو: تعطيل صفة الوجه لله تعالىى، انما تغسير هذه الصغة بـ (الذات) فلا غضناضة فيه،
 (!إلا وجه4) المراد به: ذاته نعاللى المتصفة بالصغات

هذه الصغة بلازهـها - باعتبار أن نوحا لم يكن في نفس عين الله لكوز ذاته تعالـى ليست محا للمخلوتات كها هو معلوم لدى كل علـ عاتِل - ولم
 تاوــالا لكون شبوت اللازم فرع من ثبوت الملزوم.
[ بنظر السابق ص 009: 071]
د- واستدل البعض كذلك على تأويل (الأيّ)

 ابن عباس اليضنا كها في تفسير القرطبي وغيره. والحواب: أن هذا التفسير ليس تنويال لصنة لان لفظ (الأيد) هنا ليس حمع (اليد)، بـل هو مصـر: (أد بئبد اليدا) إذا اشتَد وقوي، يـقال: أيدّته، أي: قوُيتَه، و(التايسد): مصنر.. قال تعالىي: (إذ أِيدتك بروح القدس..) (المائدة/•11)، وقرئ: (إذ أيدتّك) أي: قوِيتّ، وعليه قوله تعالـى : (واذكر عبدنـا داود ذا الأيد..) (ص/IV)، أي: ذا القوة.. كذا أفاده ابن منظور في لسـان العرب، مادة: (أــد). ومها جاء عن أبي الحسن الانشعري في آـية الذاريـات، قوله ثي الإبانـة ص ^• ا في رد ذلك: "وقد اعتل معتل بتول اللـه تعالى: (و السيماء بنيناها بآيد)، قالوا: (الأبد): القوة، فوجب أن لِكون هعنى قوله تعاللى: (ما خلدت سيدي..) ص/V0)، بَدرتـي.. قيل له: هذا التـأويل فاسلا من وجوه: أحدها: أن
 (اليد) التي هي نعدة: (آيادي)، وإنما قال تعالى (لما خلقت بيدي)، فنططل بذلك أن يكون معنى قوله:

 بعض الحهودية: أن معنى توله صلى الله عليه
 أن اليد هـي القوة. وهـذا هن التبديل أينـان وهو جهل بلغة العرب، والقوة إنما تُسسمى (الأيد) بلغة العرب، فَمن لا بـفرق بـين (اليـ) و(الآِد)، فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتـب أحوج منه إلى
系 1
واستبل البعض على صدة تـّويل (الوجه) في قول اللـه تعالى: (وبيقى وجه ربك ذو الجلال
 تعطيل هذه الصفة: بـها ورد عن ابن عباس، قال:

وأقو الهه، ولا في شيء من كتب أصحاب مالك التي تنتل أقو الـه واختياراته كالمدونة وغيرها الكتب التي تحكي عقيدة ماللث كالرسالة لابن أبي

زيد القيرو اني وغيرهـا .
ولهـذا الأثر طريق أخر ذكره ابن عب البر في
التيهـيد عن جامع بن سو ادة عن مطرف عن مالك أنه سئل عن حديث النزول فقال: ،يتنّل أمرهـ، .. وهذا أيضـا إسناده مظلم، فإن محمد بن علي الجبلي قال عنه الخطيب ني تَاريخ بغداد ب/ 1-1: اقيل: إنـه كان رافضيا شديد الرفض"، وأما جامع بن سوادة فدجهول، وقد روى لـه الدارقطني في غرائب مالك حدثثا ثم قال: .الحديث باطل، وجامع ضعيث (وقد ذكر هذا: الذهبي ني المدزان rav/1 وابن
 في الموضوعات بعد أن روى له حديث (الجمع بـين

الزوجين): :هذا موضوع، وجامع مجهول،. على أن هذين الأثرين مخالفان للمعروف المشهور عن الإمام مالك من إمرار الصنفات عن ظاهرها، وعدم التعرض لـه بتأويل ولا غيره، كذا بـا تقضي به عبارته المحفوظة عن مثل صندة النزول: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول)، وكهـا تعضي به عبارته كذلك التي في رواية الوليـب بن هسلم: قال: :سانلت الاوزاعي وسنيان الثوري وماللك بن أنس والليث بن سعد، عن هذه الآحاديث التي فيها (الرؤبة) فقالوا: (أمرّوها كها جاء جاءت بـا كيف)، [وينظر في شان ذلك: الآجري ني الشُريعة
 في الصفات ص IVY، والصابوني ني اعتقاد أهل الحديث ص AN، واللالكائي ني أصول السنة


 الفتاوی0/ra]
 بِجيء نوابة واتثِيان أمرها
وقد احتّج من تذرع بذلل بــا جاء في البدارِة والنهاية صر بrv فيما نصنه: ״روى البيهتي عن الحاكم عن عمرو بن السماك عن حنبل: أن أحمد بن حنبل تأول تول الله تعاللى: (وجاء ربد.) (الفجر/YY)، انـه جاء ثوابه، تـم تال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه،... وبيـا نقلهـ ابن الجوزي عن

العلى ومنها الوجه، وهذا ظاهر للا خذاء فيه؛ إذ لا


ذلك بذكر صفة من صغاته، وهي: وجهبه تعاللى قال الحافظ ابن كثبر - في تفسيره لآلـة الرحمن بعد أن ساق قول محاهـد بان المراد من الآبة ها إلا مـا أريد بـه وجهها: "وهذا القول، لا لا بنافي الثّول الأول - يعني: تفسبيره (الوجه) بـ (الذات) - فإن هـا ها إخبار عن كل الأعمال بأنهـا باطلة إلا ما أريد بـها وجه الله من الأعمال الصمالحة المطالـوابقة اللشريعاة، و القول الأول مقتخاه: أن كل الذال الذو ات فانـية وهـالكة إلا ذاته تعالىى، فإنـه الأول و الآخر، الذي هو قبل كل شُيء وبعد كل شنيء
 فقد جاء عن بعض من يتذرعون لإسـاغة صرف اي الصنفات عن مفهومها ومدلولها المعروف في لغة العرب، جواز تأويل الاسنتواء على العرش بـ (قصد أمره)) وفي قوله تعاللى: (ثم اسنوى إلى الـى

 وهو حجـة.. وهذا الادعاء برد عـا عليه أن الملا علي
 هذا التأويل عن الثوري، بل المعروف المتو اتر عنه

 الاسنتو اء لله تـعالى بـغير (العلو والارتفاع)، سوراء

ما عُدي منه بـ (علىى)، أو ما عدي منـه بـ (إلىى).病


 سيحانه لا إله إلا هو 1 هو والجواب: آن هذا الأثر لا بِصح عن الإهام مالك؛





 الإسناد، و ولا ــحتشـم حبـب في وضع الحديث على
 وحسبك بـهذا الأثر نكارة أنه لم بِذكر في ششيء كن كنب السنة المعتناة بكعنقدات السبلف

تَروي آن اللها ينّزل إلـى سهماء الدنـيا وأن اللهَيرى، وآن اللة يضع قدما، وما أشبه هذه الأحاديث... فقال أبو
 ونعلم آن ما جاء بـه رسول الله صلـى الله عليه وسلم حق إذا كانت أسانيد صحاح، ولا نَردِ على الله تولها، ولا يوصف باكثر مهـا وصف بـ نـلفسه بـلا حد ولا
 غير ذلك مها يطول ذكره. [وينظر ني شأنه: الإبانة


 2


147973
أ- أن هذا لم يثبت عن البخاري ألبتة، لا في
الصحيح ولا في غيره.. والبيهقي إنما علقه عن البخاري ولم يسنده، نقال: مأما الضند المنكور في الخبر فقد روى الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: (معنى الضحك فيّه: الرحدة)"، ولعله أخذه عن الخطابي ني (أعلام السنن
 - وفيـ: (لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة): , قال أبو عبد الله: معنى الضحك: الرحصة، وهذا سن رواية الفربري، ليس عن ابن معقل،.. قال ابن حجر ني الفتّح 1/10.1 معلدا: : قلت: ولم أر ذلك ثي

النّسَّ التي وقعت لنا من البخاري، ب- ثم إن هذا معارض للمعروف من عقيدة البخاري، من كونه على طريقة شيوخه كالإمام أحد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم من أئدة السلف، يُثبت الصفات لله تعالى كها جاءت على ظاهرها لا لا تتعرض لها لـا تأوبل وولا غيره. وهذا كله يؤكد أن السلِ مجمعون على بطلان التأويل الصـارف للآّية عن مدلولها ومفهوومها ومعناها المعروف، والثنع مـنه ني صغات الله تعالى، وآن الواجب ثيها إجراؤها على ظاهرها مع نـي
 يعني ما ذكرنا: بطلان دعاوى المؤولين والمتعصبين
 وصحابتاهوالتابـعين لهم بإحسان. نساّل الله الهـداية والتونيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

القاضي أبي يعلى عن أحد ني توله تعالى: (هل) بينظرون إلا أن ياتيهم الله ني ظلل من الغمامه.) (اليقرة/•1)، أته قال: :المراد به قدرته وأمرهه... وجواب ذلك: ا- أن الرواية الأولى التي رواها حنبل، إنما قالها الإمام أحمد - على فرض ثبوتها - قي مناظرتاته


ابن الجوزي وما نقله، عن القاضي أبـي يـلى. ,رقلت: هذا الذي ذكره القاضي وغيره: آن حنبا,
 لهم يوم المحنة لما احتجو ا عليه بقوله عليه الساليام السام (تجيء البقرة وآل عمران كانَههما غيايتان) تالوا: والججيء لا يكون إلا لمخلوق، فعارضه الحم أحمد بقوله:
 (الانعام/101)، وتال: المراد بقوله تجيء البقرة وال عمران: ثوابههما، كما ني توله: (وجاء ربك)
 يقول لهم: يحمل مجئ السورتين على مجئ الثواب كما حصلتم مجئ الله على مجئ أمره ، وهذا يدل على أن الإمام أحصد إنما قاله على سبيل المعارضة
 نظير ما احتجوا به عليه، لا آنه يعتقد ذلت .. وهذا من باب التنزل وعلى تقدير: (الستم تقولون ذللث!) ، فإن الجههدة كانت تتاول مجيئه سبحانه وإتيانه بمجيء أمره، بحجة أن ذلك لا يكون إلا لمخلوق، نعارضهم بهذا الاصصل فقال: فكذلك وصغ الله كالامه وهو القرآن بالمجيء في الحديث، وأراد: ان
 مخلوق، بل يحمل القران - صغة كلامها سبحانه - على مجيء ثوابه كها حصلتم مجيئه تعالى على هجيء أمره وقدرتّه، والمعارضة لا تستلزد اعتقاد المعارض صحة ما عارض بها ب- وجوابه أيضا: ان هذا مخالف اللمتواتر المثهور عن الإمام آحصد في هذا الباب من وجوب إمرار الصغات على ظاهرها، ومنع التعرض لـا

 عبد الله: ينزّل الله تعالى إلى السماء الدنياء، قال: نعم، قلت: نزوله بعلمه أم بماذاء، قال: (اسكت عن هذا)، وغضت غضباً شديدأ، وقال: (مالك ولهذاء، أمض الحديث كها زُوي بّا كيف) هو .. وَقال حنبل: سالتّأبا عبد اللهـعن الأحاديث التّي

## لألبو اب السهماي



صلى الله عليه وسلم: پإن ربكم تبـارك وتعالى حيـي كريم يستحي سن عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهـها
 وعليه فـإن الـدعـاء إذا صـدر عن تلب سليم عامر بالتوحيد، خال سن الشرك، وصدر عن نفس صـاندِّ وجو ارح خاشعُة، كان ذلك أدعى للقبول وعديم الردُ، فعن أبي هريرة رضني الله عنا قال: قال رسول اللـي اللها صلى الله عليه وسلم: الدعوا اللـي الله وأنتـ موقنون بالإجابابة، واعلموا أن الله لا يستحيبُ دعاء من قلب


للدعاء أداب وأحكام يِنـغي للداعي أن يتعلمها ويـتأدب بـها، فـان ذلك أدعىى لقبول دعائه وإجابة طلبه ومناجاته، منها:
ا-1 الإخاص إذ الدعاء عبـادة ע تُصرف إلا إلى الله، فلا يلتفت
 سنواه لا يملكون كثف الضن عنكم ولا تـحويـا، وني قوله تعالى: يقول ابن حجر: لقد دل قوله تـعالى على ان الإجابة مشترطة بـالاخذاص.
 تال إبراهدِم بن أدهم: اططب مطعدك ولا عليك ان لا لا تقوم بالليل وتصوم بالنهار. [حلية الأولياء]. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي اللـه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلثم: „آيها التـاس: إن الله طِب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أهر المؤهنـنِ
 الطِبات واعملوا صالحا إني بما تعولون عليم"،


 حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فآنى يُستجاب لذلك




## الجاتّة الاولى

الحمد لله والصـلاة والسلام على رسول اللـه وآله وصحبّ، والتابعين، وبعد
 الشريعع،، فهو أعلى مراتب العبادة، بل هـ هو العبادة كلها، فقد روى أبو داود في سنـنا عن النعمان بن بشبر رضـي الله عنـهـا أن النبي صلى الله عليـه

 وصحصه الالكانياني].
فالعبادة دائرةُ بـيّن نوعي العبـادة (دعاء عبادة، ودعاء مسالة)، فدعاء العبادة هو الذي يتضنمن الثنـاء على الله بـما هو أهلا هصحوبًا برغبة ورهبة، بخوف ورجاء ودعـاء المسألة هو طلب ما بِنـع الداعي من جلب نفع ودفع ضر، وكالاهما لا يكون إلا لله الذي بيده الأمر والتدبير
والدعاء سلوى المحزونـين، وباب المظلومـين، ونـجوىى
 التي لا ينجي منها إلا دعاءُ كدعاء الغريق الذي يعلم
 وتفريـج الكربـة، فهو الباب الاعغطم الـذي لا يُغلق والسهم الذي يُصيب ولا يـخيب، وكان سيدِ العالمين صلى الله علية وسلم إذا قام من الليل اثتتح صـالاته بدعاء جامع ماتع: >اللههم رب جبرائيلِ وميكائيل وإسرانيل، فاطر السماوات والارض عالم الغيب

 تُهلي من تشاء إلى صـراط مستقيم،. [رواه مسلم
 وفـي هـذا دليل علي استحباب الـدعـاء والضر اعاء والاستـعاذة من الذتن، ولو على المرء أنه مستمسك فيها بالحق؛ لآن القلب بي الـرب يصرَفه ويقلنّه، فاللهه ثبَت قلوبنا إلى طاعتلن لذلك أرشدنا الشرع الحنـي إلى آهميـة الدعاء لرب
 المباركة، فقال تعالى:
 00 00 سلمان الفارسبي رضني الله عنه قال: قال رسول الله

يكون على قاقية واحدة) هو التكاف فيه؛ لاته ينّافي الخشووع، أما إذا جاء على اللسان من غير تكلف ولا تنطع فلا بأس به؛ الورود الأدعية المسجوعة الكثيرة من كلامه صلى الله عليه وسلم، كصيث: :اللهه إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن


مسلم YVYY عن زيد بن أرقم رضني الله عنه]. وما رواه أبو داود في سنته عن ابن عياس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بدعو: رب تقبل توبني واغسل حوبتي وأجـب دعوتي وثبت حجتّي واهـد قلبي، وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. [سنا أبي داود 101 وصححه الالباني]. والسل: هو نَّع الشّيء بلطف ولينِ، والسخيمة: نوع من امراض القلب بشبَه الغلل والحقد
ه- أن بدعو الله وهو موتن بالإجابة على ها يِلم من نفسه من ذنوب وتثصبير: فعن أبي هريرةَ أنَ النبّي صلى الله علدي وسلم قال: يُسِتجاب لآحدكم ما لم بِعجل فيقول: قد دعوت فلم

يستجب لي [صحيح البخاري • \&TT]
فإذا دعوت فاسال الله كثيرّاء فإنت تدعو كريِّا ونكر الحافظ في
 فإن الله عز وجل أجاب دعاء شُر الخلق إبليس ـلعنه الله: : هقال رب قانظرني إلى يوم يبعثون هال فإتك

من المنظرينه.
ولكن ريما يكون تأخير الإجابة امتحانـا لـك بـا عبد

 له عاجلا أو اججلا, فقد روى احمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى
 فيها إلم ولا قططعة رحم إلا أعطاه الله بـبا إحدى
 الأخرة، وإمْا أن يِصرف عنه من السوء هثلها، قالواء:
 وعن ابي هريرة أن النبي صلى الله علية وسنم تال: لا يِّل احدكم إذا دعا: اللهم اغغفر لي إن شَئتّ، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسالد؛ فإنه لا مستكره له.







ان أكل الحالال عونُ على العدل. وتد أشار ابن الجـوزي في پصيد الخاطر، إلى هذا التازدم فقال: وربيما رأى العاصبي سلامة بدنه ومالهـ،
 كان العقاب العاحِل معنونًا، كها قال بعض أحبار بنـي
 أعاقبك ولا تدري، أليس قد حرمتك حـاووة مناجاتي؟! فاكل الحالال وششربه ولبسن والتغذي به سبـ موجب لاجحابة الدعاء، هع انـه هن أصعب الأمور في هذا الزمـان التتي عدت فيـه البلوى بآكل الحر ام، فهذا الزهمان الذي اخثر عذه صلى الله عليه وسلم، كها في البخـاري.


سیحانه
 الشخص عبودية و افتقارًا إلى الله، ازداد كمالهه وعلت

درجته
وهن أعرض عن الدعاء والأفتقار والالحاح على اللـه، فإنه يشتغل بمسانلة الناس، فيقع في مفاسد ثـاثاثة: مغسدة الاغتيّار إلى غير الله، ومغسدة إيذاء المسئول،
 ربه طريق اقرب إليه هن الافتقار، ومن لم يفتقر إلى
الله افتقر إلى غيره ولا بد.


 في سنته أن عبد اللـه بن مغفل رضني الله عنه سمع
 الحنة إذا دخلتها ، فقال: اي بِني سل الله الحنة وتعوذ به هن النار، فانى سمعت رسول الله صبلى الله عاليه وسلم بقول: إنه سيكون في هذه الإمة قوم يِعتدون في الطهور والدعاء. [ستّن أبي داود 97 وصحصه الالكباني]. قال القرطكبي قي .الجامع لااحكام القرانه: والاعتداء


 فيتخير الفاظا مُسجعة قد وجدها فـا في كراريس لا أصل


 وانظطر السِع من الـدعـاء فاحتنبه. فـانـي عهدت الصحاب رسول الله هِلى الله علبه وسلم لا بِفعلون إلا ذلك الاحتّناب ولكن المنـنـي عنـه هن السـحع (وهـو الـكامام الذي



 . Ar を




الذنوب إلا اللهء [الل عمران:
قال القرطبّي في تـفسيره: وكل دعاء ضنم هـا المعنى
أو لفظه فهو استغغنار

الشدة والرخاء:
 يِحب ذلك، فعلى المسلم أن يُلـَ في سؤ اله لربه ويظطهر حاجته وفاقته لله الغني سنـحانه، فـالإلحـاح في الدعاء مها يُستدفع به البـلاء، وتستنزّل به النعداء،
 مسلم: عن عبد اللهه بن مسعود رضي الله عنهوها قال:
 مسلم
قال النووي رحصه اللهـ- تعلـيةا على هذا الحديث-: فيه استحباب تكرير الدعاء ثـلاثا, وقوله: موإذا سآل. هو الدعاء، ولكن عطفه لاختتاف اللفظ توكيدا. وفـي صحبح الــــاري (كتاب الـطبر بـاب تكرير الدعاء): آن النبي صلى الله عليهِ وسلم دعا الله تـعالى وكرّر الدعاء بلا سحره لبيد بن الأعصم الـيهودي، وذكر حديث عائشة رضني الله عنها ، قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى اللـه
 وهذا معبرّ عن شدة الفاقة، وصدق الإقـال على اللـا تعالمى، وأن العبد إذا دعا لم يزل اللـه تعالـى في حاجتّ
 لا فيما تختار أنت، وني الوقت الذي يريد، لا في الوقت
 فالله تعالمى يحب الالحــا

 على ربه عند الرخاء فحسبب، أو أن يكون في الرخاء الر أر اتجل من إلحاحه في الشداءند، نفي سنّن الترهذي عن أبي هريرة رضني الله عنه أن النبي صلى اللـة عليه وسلم هالٍ: رمن سره الن يستّجيب الله لهه عنـ الشدائد والكرب فليكثّر الدعاء ني الـرخاء، [سـنّن الترهذي -TrAr وحسذه الالكباني]




 وعن عائششَ رضِي الله عنها انهـا قالت في قوله تَعالى: .ولا تجهر بصصاتك ولا تـانافت بـهاء أي: بدعائك. وقد أنتى الله تعالى على عبده ونیبیه زكريا عليه
 لخششوع القلب واستشعار القرب من الله تعالىى، وهي غابة مدصصودة في الدعاء، وهـو إبلغ في الإخـاصن والبعد عن الرياء.
 الثي عهلها: كان يـيَول الـداعي: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك ولرسولك ولأوليانك اغفر لي وارحصني واعف عني،
 تعالى كصصقة وصلة، وصالاة وصيامه وتكر وتاولاوة قرأن، وغثير ذلالـ.




عمران:









 والندم عليه والالستغقار دنه:
وفي الصحيِّ من حديت عانشة رضي الله عنها قالت:

 [F77]
ومن الجندر بالإشارة إليـ آن مجرد الاعتراف بالذنت لا بِكون توبة إلا إذا اقترن ذلك الاعتر اف بالندم على الماضني من النتب، والعزم على تركه في المستقبل؛ إذ الالستغفار مع الإصـرار توبة الكـذابـين، فالتوبة والإصرار ضدان لا بيبتمعان.
 الاعتر اف بالذنب بين يدي الدعاءه ومن ذلك ما ثبا


## عوامل الصبر والثبات


 - 说 [التوبة:1 1/] وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفرة
。
وما يزال القرآن معجزة الله الخالدة على مر الأزمان والعصور، ما تمسكك بـه أحد إلا وكان عاملا من عوامل الصبر والثبات، وكيف لا، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بـين يديه ولا بن خلذه، بأنه سيبتلي المؤمنين بشتى أنواع الابتلاءات، وبشرهم بالصلوات منه



(البقرة: 10V/107)



كان للقران أثر بالغ في نفوس الصحابة، في
 رواه أبي بن كعب رضي الله عذهِ قالز: (لما كانً






 عليه وسلم: كفوا 'عن القوم إلا أربعة) (رواه الترمذي، وتال عنه الألباني: جسن صِيحِ) وفى رواية أخرى: (فقالَ رسولَ اللُه صنى اللهُ عليَهِ
 والصصلاة والسلام على عبده ورسوبله الذي احنطفاه على حثيع (اناهه، وعلى زوجاته الطاهرامات وعلى
 احكامها

 الخامس الا وهو: الـجران الكريم.
 قال المباركفوري في الرحيق المختوم: (وني هذه اللترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات تقيم الحجتج والبراهين على صدق مبادئ الإسلام . التي كانت الدعوة تدور حولها بأساليب منيعة خلابة، وترشد المسلمـين إلى أسسى قدَر اللها أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع بشرى في العالم ـ وهو المجتمع الإسلامي ـ وتثير مشاعر المسلمبين ونوازعهم على الصبر والتجلد، تضرب



 على إيرادات الكفَار والمعاندين ردّا معحمَا، ولا تبقي لهم حيلة، ثم تحذرهـم مرة عن عواقب وخِيمة • إن أصرَوا على غيهم وعنادهم . في جلاء ووضوح، مستدلة بآيام الله، والشواهد التاريخية التي تدل على سنة الله في أوليائه وأعدائه، وتلطفهم مرة، وتؤدي حق التفّيلم والإرشاد والتوجيه حتى ينصرنوا عها هم فيه من الضـلال المبين. وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم اخر، ويبصَهـم سن مشاهد الكون وجهال الربوبية، وكمال الإلوهياء، وأثار الرحصة والرأفة، وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنينا لا يقوم له أي عقبة. وكانت في






وكان وْقافا عند كتاب اللهه.. (رواه البخاري).
لـد كان القران الكريم عامـا من عوامل الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا نزلت الآيات تأمر الصحابة بالطاعة، سارعوا بامتثالها دون كلل أو ملل، وليس أدل على ذللت من الآتي:






للتَقْوى" (اخرجه مالك وصححه الالباني). فَأصحاب النبّى صل الله عليه وسلم كانوا أصبر الناس على الطاعة وأحرص الناس عليها، بينما البعض منا الآن بينه وبين الطاعة عداء شديد. وتتلى عليه أيات الله بوجوبها، فلا تحرك عنده ساكنا، فكم من مفرط في الصـلاة، وكم من مضيعة للحجاب، وكم سن أكل لآموال اليتامى، إذا ذكرهم

قابلوا كلامهـ باستهزاء وسخرية كها قال ربنا
(المائدة (0)
 مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، و >إن الذين ِـاكلون أموال اليتامى ظلما ، قال: اجتَبْ الناس
 ذلك إلى النبي فانزّل الله: "ويسالونت عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إلى قوله: ,لاعنتكي، (أخرجه

النسائي وصحصه الالكباني). هذا وماً ذكرنا من الأنواع الأربعة إنما هي هجرد نماذج من أثرِ القرآن كعامل من عوامل الصبر والثبات، وإلا ثللقران أثر ني تصبير المسلم ني نـاخ عديدة وأنصح نفسي وإخواني بالرجوع إلى كتاب الله والاطلاع على كنوزه والاستفادة دنه ني أدب الصبر وغيره من الآداب، ونسأل اللهـ العظيم آن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنان، والحمد لله رب العالمين.

وسلَّ: نصبرُ و'لا نعاتب) (انخرجها عبد الله بن أحمد في زواند المسند وحسنها الالباني) وما روراه حابر بن عبدالله، رضي الله عنهـما قال:


 جابرُ : ما لبي أراك دُنكسرُاء قال: قلتُ: بـا رسولِ

 رسول اللهُ : قالِ: ما كلُم اللهُ أحدا قط إلا من


 إليها لا يُرجعونِّ قال: يا وبِ ! فآبلِ مِن ورابِّي، تالز: ثانتزل اللهُ تعالى: ولا تَحسبّن الذين قتلوا
 (رواه ابنَ ماجه وحسنه الألباني). وما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهـا قال: :قال رسول الله, صل الله عليـه هوسلم:
 ارووإحه في آجواف طير خضر نردُ أنهارَ الجنة


 بما صنع اللهُ لنا لئلا بِّهدوا في الجهاد ولا
 عنكد فانزل اللاُ عزّ وجلِّ هؤ لاء الآيات على رسولِه
 بَل أخيّاء، (رواه أحدد ني مسنده وصحصه أحمد شاكر) فانظر أخى الحبيب كيف كان القرأن الكريم عاملا من عوامل صـبر الصحابة على هصيبة تقد أحبائهر!!! عن عهد اللله بن عباس رضني الله عنهوها قال: : قدم




 عليه، تالز: سأستأذنُ لك عليه، قال ابنُ عباس:
 عليه قال: هـى يـا ابِن الخطاب، فو الله ما تعططنـا



Upload by: altawhedmag.com
 لا بد من ملاحظة أن صـلاة الصنح على العدوم هـي أطول صلواته عليه الصـلاة والسـلام، وقد قُدرت قراءتُه فيها ما بـين الستين إلى المانيّة إية

 الركعة الواحدة، وتعادلت صصلاة العصر مع صالاة العشاء بـمقدار خمس عشار الورة آية في الركعة الواحدة، وأن المغرب هي أخف وأقصر صلواته
 العموم ولم يكن مُطردا. [الجامع لآحكام الصـلاة:
 قلت: ويشهو لذلك حديثان سن أجمع ما ورد في قدر قراءته صلى الله علدبَ وآلـه وسلم فـي الصلوات الخمس (i) الحديث الأول: وهو حديث جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه و والله وسلم كان يقرأ ني الفجر
 تخفيف). وني رواية: (كان يقرأ في الظهر بـالليل إذا بغتشى، وثى العصر نــو ذلك وني الصنـح أطول من ذلك) رواههما أحمد ومسلم. وني رواية: (كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وترأ بنحو صن: "و الليل إذا يغثنىى، والعصر كذلك، والصلوات كلـها
 الحديث الثاني: وهو حديث أبي هريرة رضني اللهه عنه قال: „ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول اللهه - صلى الله عليـه وسلم - من فـان، لإمام كان بالمدينة، قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه"فكان يطيل الأوليـين من الظهر ويـخفن الأخريـين، ويـخفـ اللعصر، ويقرأ في الأولينين هن المغرب بقنصار المُفْصَل، ويقرأ في الأولـيني من العنشاء من وسط
 والنسائي). والإمام الذي كان بالمدينة هو عهر بن عبد العزيز كها صرحت بذلـك إحدى الروا الـاتـا
 عليـه وسلم - في الصـلاة، سواء المفروضنة أو
 ان نبدا في الحلقة القادهة بيان الأحكام العاهة
 وسلم في الصـلاة بَادلتّها التفصصلية.


الله أحد), وقال النبّي صلى اللـه علبه وسلم: (و الذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن) (رو اه الانظاري). وقال رُسُولُ اللأه -صلى الله عليهِ وسلم-: :مُن


 عليه وسلم-: (من قرا في ليلة بمائتي ايـة فإنـ بُكتب من القانتبن المخلصـين) (الدارمي والحاكم)، ونْهُ أن يقرأ القران في أقل سن ثـّاث. (رواه أحمد بسند صحيح)، و(ما كان صلى الله عليك وسلم يصلي اللبِل كله) إلا نـادزا . (انظطر في ذللك
 للعالامة الالباني ص. با
2

 إن ما ورد في الأحاديث النبويـة النشريغة مها كان يقرؤه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات الخمس و النو انل يدل على أنه ليست
 لكل صلاة إلا في بعض الصلوات كصـالاة فجر الحمعلة وصـلاة الجمعة والعيدين التي كان النبي صصلى الله عليه وسلم يكثر فيها هن قراءة بعض السور لذا نإن المسلم بالخيار بـين قراءة هذه السورة
 من سور القران الكريم بانفضل هن اختها لصا لاة دون صـلاة، يدل على ذلك أنُ رسول اللا - صلى الـى الله عليه وسلم - كان يقرا أ في الصـلاة الوا الحدة كالمغرب مثّا بقصار المثصُل تارة، ووـالسور الطويلة تارة أخرى، هما ينّني اختصـاص انـية صـلاة هكتوبة بسور هعينة، فالأمر إذن موسُع، يبدأ بقراءة أيـه وأحدة، وينتهي بمقدار
 المسلِم الآلـات الكثِيرة، وتد بِقرأ سنورة تصيرة

 بشـاء بحسب تدرته وسعة وقته لاسيما في قَّام اللدل. [الجـاهع لاحكام الصـلاة: هحمور عبد اللطئ عويضة ب/rM/r.

# من سمات أهل الزيغ رد الااحاديث الصحيحة المحكمة واتباع الأحاديث المتشابهة 



الكراهية عقولهم وأفئدتهم التي فرغت إلا سن تدنيس تربة الخير و الحق و العدل، إنتا مخدوعون باحكام الرجال عندما نستخلدم أقوالهـم قبل وضعها في ميزان الشثك والنگد، فتكتسب قداسة شمولية، كمقولة النووي والذهبـي وغيرهـها بان (كتاب البذاري أصتح كتاب بـعد القرآن)، لتتحول القداسة من التمحور حول الرجال كمعصنومـين، إلى شـمول الآتو ال كمقدس، وكان الله انزل كتابـين
 " . الهجمة الشرسة على بعض الزملاء عندما التمس بقاعدة واضحة لنقد المتن تسساؤلا فطريـا هشروعا حول بعض الأحاديث، كحديث شبرب أبوال الإبل، وحديث السنعع والطاعة للأمير، وإن جلد ظهرك وسرق مالل، تمنيت لو جاء رد آحد (المتدينـن) - مع التحفظ على المصطلـ الكاتب رداً علميا أميناً، لكن للأسغ وكالعالعادة جاءت غاليـة الردود؛ ردود تصنيـة؛ حزبية الأصل والمنشتأ، ففضلت المشـاركة إيمانـا بـَن الله سبـحانـا ـُظههر حكهته لمن تقوده رغبة الحق أولا، وتههو أمـانته للبحث الغاض عن الانتماءات العنصرية،، إلى حيث رحابة العداللة وجدية الرؤية المبرهـة، بها توفره جاهزية المؤهن الصـادق لقبول الحق باستشععار نؤاده أولا، مصداتا للحديث المرفوع للرسول صلـى الله علـيه وسلم: (إذا سنعـتم الحديث عني تعرفه تلوبكم وتلـين لـه أشعاركم وآبشاركم وترون أنه منكم تريب فانـا أو لاكث بـه، وإذا سـهعتم الحديث عني تنكره تلوبكم وتنثر هنه أشعاركم وأششاركم وترون أنه بـعيد منكم فأنا أبعدكم منه). فمؤمن يؤمن بقيمة قلبه وشعوره ونـر وبشريته ونطرته وصغاء سريرته حقيق عليـه تقبل وتطبيق هذا المعيـار، إلا أن للحزبـين ومصنالحهم قولا آخر،

الحشـ للهن ولا حول



 الاحاريت الضِعبة


















والتسر علبه دينهاه قالت: "تـتجانىى جنوب الكارهـين عن المضاجع، يصنلون
 برمونها على مذبح الكراهية، وبكل التهم والحقد والضنينة والبغضاء ينششون عرضهها وإيمانها وعقلها وإنسـانيتها، ثـم ــحشدون جنودهـم المؤدلجبن لخدمة مصالحهم - ليتنادوا مبشرين بشطب الضحـة ونغيها ومحوها، وما آن ينتهوا من ضحية - سواء أفلحوا في نصب شر اكهم ضـدها أو أخفقوا - حتى يشرعوا رحلة التفتيش عن ضحية أخرى، هدف واحد تـحمله على أكف

وصودر حق التفكير الضرداني الحر، فاضمحل التذكير بـعوهة إلى أن تـلاشـى التوظِين العقلاني للنص في عصر الانتحطاط أثناء حكم المثوكل، وهيدن على الوعي الإسلامي فيه فضل النـقل على العقل، ثنتوتفت لغة البحث الحي الجاد، ووكفي كاستدلال نققلي صرف ترسيتخ قيهـة السنـ وإهمال المتن، بـالرغم من أن السند وسيلة والمتن

 للفرجة، ونــن اليوم أهام اشد لـحظات الاستحتحاق التنوبري الديني الفلسني لإنقاذ العتّل هن نوهة غفلته السادرة منذ قرون**
و ود ها ذكرته في المقطع الأول من وصغها بالمـا بالكراهية للذابَبين عن سنة الرسول صلـى الله عليه وسنلم الصحصحة المنكرين على سن تطاول عليها بـالرد والاستهزاء، بـجاب عنه بأن بـيان الحق وإنـيار المنكر واجب، والحب في الله والبغض ني اللـه



 المحبة والكراهية محبة وكراهية أهل الانــدراف

 السـلامة والاستقامة على الحق والهـدي، وقد قال

[ov: المائدة [0] ال المنحرغين عن جادة الحق و الصواب الذين أطلقت عليهم اضصحايا ا فسنبب هذا التسلسل عدم حصول التأديب لأوائلهم ذلك التأديب الذي يمتنع دعه
 رضـي اللـه عنه: , إن اللـه يزع بـالسلطان ما لا يزع

يردون كل حديث لـه مع الإنسانـية التقاء طريق. في تهافته المحموم بـقتيدتهم الكارهـة المنطلقة فـي عـثـتها إلى دروب الغي و الضالال والتعدي الصريح على الإنسان فيسنوتونه لمهاترات لات بنتهي سوقها: فـائع منها ومثشتر.. ألا كسدت تـجارة المبطلـين
ولئن كان استشبعار صحيح الروايـة من سقيمها واضنحاً لاهل النذوس: دقيقة الحس والتصور والفهم، فيردفها ڤواعد تعينها على التميلز
 و الحسبئ بن علي رضني الله عنهـها وضعوا اتقوا واعد لنقد المتون لمو احهـة حركة وضاعي الحديث الذين كثروا هع طلانع الـحكم الملكي في عصر بني آدية، وحركة الوضناعبين هدفها الدسن والكنـب على الرسول الكريم لتشتوبه الشبرع وطقس حقائت القرآن، ومحاصلد الشرع. وبمنهجية صـارمة كان الفقهاء لا لا يتبلون أي متن لأي حديث مهـا بـلغت صحة سنده إلا بـا وانق شبروط التصحيح، فشروط المتن تقي من أي اخطاء نى النتقل يتِع من صنحابي أو غيره، وهع هذه الشبروط لا بِعني عدم احتمال وقوع الغلط منهـ، فقد خطًا الصحـابة بعضههم بعضنا كها ني استتدراكات عائشة على الصحابـة، لذا كانت قو اعد نقد المتن وسيلة علمية للتدقيق في صحة الـحديث،
 0ا قاعدة لا لُقبل الحديث متنا إذا صـادم واحدة

 والأخلاق، ألا يشنتمل على سخـافات يصـان عنها العقلاء، والطب والحكمة والعقل ترد متّن رواية شرب أبوال الإبل بحسب المنهجـِة التي اعتمدها
 معيـار الحس والذوق السليم الذي حواه الحديث الأول فإن تصور شسرب بول الإبل تنفر هنه المهع
 أما إن أبى من أبى ثليشبرب أبو ال الإبل، ولن يـنعـه منكر سستهجن بقلبه وحسه وشعوره، وليضرب بشروط الفقهاء عرض الحدار وطولهه.「 ب- .الرواية وإن كانت في البخاري يجوز للفرد



من الأحاديث بالعقل؛ لان العقول هتفاوتة، فها هقـله عقل هذا نـنكره عقل هذا، وما ينكره عقل هذا يققبله عقل هذا، ثـم إن أكمل العقول عقول الصـلـ الصحابة ومن سار على نهجهم، وهؤلاء هـ المعنيون بهـا الحديث، وليس معنيا بـه الذين يتبعون المتشـابه
 الأمة حكومة وشعبا وقد ذكر المناوي في فيض القدير شنرح الجـامع

 وقال الشيـخ الاللباني معلقا على الحديث في كتابه صصيح الجامع الصغير（TاY）：：الخطاب خاص بالصحابة وأهل العلم بالحديث ونقاده ممن هـ مثلهم ني صغاء القلوب وطهارة النفوس والمعرفة بسيرته صلي الله عليه وسلم＂． وأيضنا فإنه يلِّم على طريقة هؤ لاء المتكلهِين الذين
 حديث يُنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صحيح المعنى أن يُقبل ولو كان موضنوعا، مثل حديث：„ما خاب من استخار، ولا ندم من استشثار، ولا عال من اقتصله رواه الطبراني من طريق عبدالقدوس بن عبدالسـلام بن عبدالقدوس بن حبيب عن أبيه عن جده عن الحسن عن اننس، أورده الالكباني في：رسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة،（1ال）وقال عنه（موضوع؛ عبدالقدوس الجد كذاب، وابنـه اتههمه بـالوضـع ابن حبان، ومتنه جمبل المعنى تقبله العقول، ومع ذلك لا يــوز نسـتـه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم：لأنـه مكذوب عليه． ومع وضنوح كون هذا الحديث متشابها فإن الجريدة تؤكد على اعتبـاره معيارا لما يقيله العقل
 بئون بقيمة قلده وشعوره وبشريتّه وفطرتـه وصناء سريرته حقيق عليه تقبِّل وتطبيق هذا المعيارى إلا ان للحزبين ومصنالحهم قولا اخر، يردون كل حديث لهه مع الإنسـانية التداء طريق،！＂
 بكل ما صتح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنسان والجان وغير ذلك．
ه－أما ما زعمدته ان الذانين وصفتهم بدثّة الحس بيميزون بين الصحيِح والضعين بذلك وبما

بالقرأنه وقد أمر اللـه نـبـه صلى الله عليه وسلم في حق الكثار الذين يعاهدونه وينقضنون العهـ إذا لقـهِ في الحرب أن هجعلهم نكالا لمن بعدهم هن الكفار فقال：了掣号
 （الانغال：
（oV－ 00 ）، وكذلك أهل الزنغ والضالال المنحرفون عن جادة الصواب إذا حصلت العقوبة لأوائلهـم كانت سسبا في سـامة من بِعدهم من الانـحراف

المستوجب للعقوبة T－وأها ما ذكرتا هن استنكارهـا على النووي والذهبي آن صحيح الـخاري أصح كتاب بعد القرآن، وأن ني ذلك تقديسا للرجال و الكتب، فإن من المعلو أن التتعويل على كلام آهل العلم والفقاله في الدين وليس على كلام أهل الزيغ والاتـحراف، و الكتب المؤلفة في الصحيح أصحها صحيح البخـاري وصحيح مسلم،

 كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم＂، ولن يضنير هذا الذي اتتق عليه أهل العلم أن ينكره من هو آجنبي عن العلم الشَرعي





 ثـم متى كان أهل الزني والضـلال مؤهلـين لنتد الأحاديث والرجال و الكتب بـاهو ائهم؟！ 2－ما ذكرته في المقطع الثانـي من تآييدها لبعض الكناب ثي إنكار التداوي بشرب البوال الإبل وعدم التصديقي به، وإن كان مرويا في الصحيحين وغيرهما：هو من أمثلمة وقوع الطيور على أشكالها． وهو من التعاون على الإتم والعدوان واتـاع الأهو اء و الشهوِات، وقد قال الله عز وجل：＂وكذلك
 واما ما ذكرتـه من التعويل على حديث：، إذا سنعتم الحديث عنـي تعرفه قلو بكمد，السالف الذا معيـارا الما ـُقثل ويُرد هن الأحاديث، فيجاب عنهـ بان متنه من المتشـابهَ ولا يـجوز اعتباره معيـارا لما يُقبل

> Upload by: altawhedmag.com

الخدري رضبي الله عنه أن رجالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا، ثم أتى الثانـية، غقال: استّه عسلا،
 فقال: صدق الله وكذب بطن أخيت، اسقه عسلا، فستاه فبرأه. 1- وأما حديث السنـع والطاعة لـلأهير وإن جلد الظهر وأخذ المال الذي أنكرته، فقد أخرجه مسلم
 وهو يتعلق بلزوم جماعة المسلمـين و وإمامهم وعدم الخروج على الولاة وإن جاروا، ولغظ الطريق الأولى: „تلزم جماعة المسلمـين وإمامهمه، ولفـط
 وأخذ مالك فاسمع وأطع"، وهذه عقيدة السلف
 "ولا نرى الخروج على أئدتنا وولاة أمورنا وإن جارواه؛ لأن الضنرر الذي يحصل بـالخروج عليهم

أضعاف الذي يـحصل بـجوْرهم. - وما أقبح وأشنـع وأفظع ما ذكرتـه في المقطع الثالثوهو: :فالرو ايـة وإن كانت ثي البخاري يـيجوز
 يوضتح دنتهى الانظفلات والتترد على شرع الله ودينه ورد السنة الصحيحة بـالعقول السخينة

الڤاسدة من كل من هب ودب. . ا ــ ما زعدته هن ذم عصر الخليفة العباسـي المتوكل ووصغه بعصر الانحططاط وأنه هيمن على الوعي الإسلامي فيـ، فضل النقل على العقّل، أقول: هذا كلام لا يصندر إلا من عقول هنكوسة، والخليفة المتوكل الا رحمها اللاه هو الذي أظهر السنن وأمات البدع، ولا



الإساهلامي فضنل النتقل على العقلى|"
 خير ويحفظها من كل شبر، وأن يقيها شر الأششرار
 من ضنل من المسلمـين ويخرجهـم من الظلمات إلى
 لا تزغ قلوينا بـعد إذ هديتـا وهب لنا من لدنـ رحمة إنت أنت الوهاب.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيانـا
محمد وعلى الله وصحبـه.

وضعه الفقهاء من قواعد؛ فهي دعوى لا مكان
 يريده أعداء الإسالام من القدح ڤي الِي دين الإسام على ايدي بعض أبناء المسبلمبين الذين شذوا عنهم واتبعوا غير سبيلهم، والحقيقون باوصصاف دقة الحس وسلامة التصنور وحسن الغهم هـم أهل الحق و الهدى الذين يـعوَلون على النقل ويتهون العقول، ثم من هـم الفقهاء الذين زالعمت التـي التعويل
 تعني فقهاء الشريـعة الذين يعولون على الأحاديث الصحيحة ولا يقدحون فيها بآهوائهم، وإنما تعني فقهاء جنسها مسن يجلب الضنر لنفسا ولمن يقتدي به، ولهذا قالت: "وبمنهريلة صارمة كان الفقهاء لا يقبلون أي متن لأي حديث مهما بلغت صححة سنده إلا بـما و افق شبروط التصحيح"، ومن أبرز فقهاء الشريعة الذين صنفوا في الفقاء كتباً واسعة الإمام أبو عمر ابن عبدالبر (الآ وكتابه: 未الاستذكار ه، والإمام عبداللـه بن أحمد بن

 شبرح المهذب"، وقد حماهـم الله من وضـع قو اعد لرد

الأحاديث الصحيحة بعقولهم. 7 وأها زعمها أن تصور شرب أبوال الإبل تنفر
 صلى الله عليه وسلم لا يرشند إلا إلى شنيء دباح الاككل والشرب، وليس دعناه أن المطلوب من كل أحد أن يشربـه، فإن الناس متفاوتون فيها تقـلـلـ النفوس من الالطعمة و الأشربة المباحة، فنهـهم من يعجبه طعام أو شراب تعافها نفس غيره كما حصل للرسول صلـى الله عليـه وسلم في عدم أكل الضب؛


الذين أكلوه بحضرتـه مهن تشنتهيه نقوسهـه.
 روواية شرب أبوال الإبل. فهن المعلوم انَ العقول السليهـة تقنل ما صـح عن رسول اللـه صنلى الله عليه وسلم، وذلل مقتضنى الحكهة، وأها رده من جهلة الطب فلم تشبر الجريدة إلى دراسة طبـة تؤوِ ما زعمته، ولا بِرد الطب الصحيِح ما حاء

 البخاري (07A乏) ومسلم (oVV•) عن أبي سعید

## ung (2ie <br>  <br> 

 ا (و بكز

 وا




 وثبت عن النبي صلى الله عليه وسِلم أنه قال: یمن غششنا فليس منا"، وكذلك أخذ أجرة الدمغة على الذي القديم لا ـــجوز؛ إذا كان المشتري لا يدفعها إذا علم أن الذهب قديم.

## 






 با بـا


 ج: لا بأس بأخذ الرواتبَ التي تصرف عن طريق البنك؛ لألك تانخذها ثـي مقابل عملك ني غير البنك، لكن بشرط أن لا لا تتركها في البنل بعد الأمر بصرفها لك من أجل الآستثمار الربوي. وبـاللها التونيق وصلى اللـه على نبينا محمد وآله وصحبهوسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإغتاء
 : س المططور و
 هن ذلـ $\because \rightarrow$ ع: الشركات وانموز المات هن المحرمات تجوز المساههة فيها ، وأما التي تتعامل بـالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساههمة فيها، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فا فالأحوطله ألا يساهـم فيها؛ عملا بالحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبث"، وقوله صلى اللـه عليه وسلم في الحديث الأخر: :من

اتقى الشبهات فقد استبرا لدينـه وعرضنهة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والله وصنحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س t 上



Upload by: altawhedmag.com

بالمشاركهٌ بجزء من مالك ومن الزكوات أو الصدقـات لنشـر
التوحيد من خـلال المشاركة في الأعمال التالية:

(2) (0) 病 It ت تـكا

 (b)


بعهل حـوالها أو شيلك مصرفـي على بنـك فيصـل الإســلا مـي ... فرع القتاهرة حساب رقم . 19109 باسهم مجلة التو


Upload by: altawhedmag.com


[^0]:    

