


الخضصرُ بين
الوهم والحقيقة
$80 y^{2}=3$




Upload by: altawhedmag.com

令䜽

الحمد لله الـذي أحـاط بكل شيء علمًا، وأحصنى كل شبيء عددُا، و الصلاة والسلام على المبعوث لكافة الورى بـالنور و الهدىى، فقد أحـاط بعض الناس قصه الخضر الـواردة في القرآن والسنة بكثير من الأوهـام والخـرافـات، وترتب على ذلك بعض




国 ن口
 （VV）四صَ
 أَهْ كما روت كتب السنة قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وأذكر هنا شيئًا يسيرًا مها ورد في ذلك．أخرج البخاري بسنده عن سعيد بِنجير قال：قلت لابِعباس：إن نوفًا البكالي يزعم أن موسبى بني إسرائيل ليس بموسنى الخضر، فقال：كنب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال：قام موسىي خطينُا في بني إسرائيل، فقيلله：أي الناس أعلم؟ قال：أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأوحى إليه：بلى！عبد من عبادي بمجمع اليحرين هو أعلم منك، قال：أي رب كيف السبيل إليه؛ قال：تأخذ حوتًا في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فاتبعـه، قال：فخرج موسىى ومعه فتاه يوشع بن نونومعهما الحوت، حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها، قال فوضع موسى رأسه فنام، قال سفـيان：وفي حديث غير عمرو قال：وفي أصل الصخرة عين يقال لهـا الـيانياة لا يحيب من مائها شيء إلا حيـي، فأصاب الحوت من ماء تلك العـين، قال：فتحرك وانسل من المكتل فـلِخل البحر، فلما استيقظ موسبى قال لفتاه：آتنا قال：ولم يجد النصب حتى إذا ما جـاوزوا ما أمر بـه．قال له فتاه يوشع بن نون：أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت．．．الآية، قال：فرجعا يقصصان في آثارهما، فون فوجدا في البحر كالطاق ممر الحوت، فكان لفتاه عجبًا، وللحوت سربًا، قال：فلما انتهيا إلى الصخرة إذ هما برجل مسجى بثوبا فـوبا فسلم عليه السلام، قال：وأنى بأرضث الساملامَ فقال：أنا موسىى．قال موسى بني إسرائيل؟ قـال：نـعم، قـال：هل أتبعك على أن تعلمني مها علمت رشـدُاء قال له الخضر：يـا موسي، إنك على علم من علم الله علمكه الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم الـي من علم علمنيـه الله لا تعلمه．قال：بل أتبعك．قال：فإن اتيعتني فلا تسألني عن شبيء

وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهِ و اقتقى، وبعد： النصوص القرآنيـة والنبوية، فأقول وبالله التوفيق： ما دار بينهوما．

عداعنا．الآية



Upload by：altawhedmag．com

وبعد سياق بعض ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية
أوضح الأمور التالية المتعلقة بالخّضر: الـا
اوناح الأمور التالية المتعلقة بالخّضر:
ذكر ابن قتيبة في كتابه المعارف ان اسم الخضر پبليان بن ملكان،، وقد نقل ابن كثير في تفسيره هذا عنه، كما ذكر بعض المؤرخين أسماء أخرى كثيرة له، ولم يرد في ذلك دليل صالحتح وعليه أقول: إن العبرة في ذلك ليست بالأسماء، ولو كان في ذكرها فائدة لذكره القرأن، وقد وصفه الله تعالى بأنه عبد من عباده سبحانه وتعالى، وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :إنما سمي الخضر، لأنها جلس على فروّ بيرة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء،. [البخاري: ب. عب]. والمراد بالفروة هنا: الحشيش اليابس، وهو الهشيم من

النبات. [تفسير ابن كثير ז/••1\&]




## 

## cleysjat orim

## Mailimand

$\qquad$

$\qquad$

 ,

 أَن نَحِلْ للخضر يدل على أنه نبي، لأنه لو لم يكن نبيًا ما خاطبه موسىى بذلك، إلى جانب أن موسى عليه السلام سأل صحبته حتى ينال
 موسى عليه السلام على ذلك، وهو كليم اللها ويوحى إليـه، بل إن

موسىى عليه السلام سار إليه وتو اضلـي لـي في في رحلة طويلة. ومن الأدلـة على نبوته: أن الخضر أقدىم على قتل الغلام، ولا يمكن أن يقع ذلك منه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، وهذا
 لكبار الأولياء الإقدام على قتل الذفس بغير حق، وقد ذكر الخضر لموسى عليه السلام الدافع الذي دفعه لـهذا الفعل، وهو أن الغنلام
 ذلك إلا عن طريق الوحي الإلهي، فدل ذلك على نبوته، وأنه مُؤيُّ من الله بعصمته.
كما أن الخضر فسًّر تأويل ما فعله لموسى عليه السلام بقولهـ: "وما فعلته عن أمري"، يعني ما فعلته من تئقاء نقسي، بل أمرت به وأُوحي إليُ فيه.
 قال الله تعالى في خبره عن موسىى: "وما فعلته عن ألا ورياه، وهذا
 يكون بواسطة نبي آخر لم يذكره وهو بعيد، ولا سبيل إلمى الـي القول بأنه إلهام؛ لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحئًا حتى يعمل بـه ما ما عمل؛ من قتل النفس، وتعريض الانفقس للغرق. فإن قلنا: إنه نبي؛ فلا إنكار في ذلك، وأيضًا كيف يكون غير النبي أعلم من النبي، وقد أخبر النبي صلى اللها عليه وسسلم غي الحدِيث الصحيح أن الله تعالى قال لموسى: "بلى عبدنا خضر"، وأيضُنا فكيف يكون النبي تابعُا لغير نبي.

رجب
Upload by: altawhedmag.com

صرح في آخر حياته بأنه لن يبقى على وجه الأرضٍ




 قال 'ابن عصر: أراد بذلك انخرام قرنه، وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حيئذ علي وجه البحر، أو هو مخصوص من الحديث كما خُصر منه إبليس بالاتفاق.
ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى: „وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد،، وحديث ابن عباس: „ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث دحمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنها، أخرجه البخاري. ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قاتل معه، وقد قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر: :اللهه إن تهلك هذه العصابة لا تُعبِد في الأرضه. فلو كان الخضر موجودًا لم يصح هذا النفي، وقال صلى الله عليه وسلم: ״رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهـا فلو كان الخضر موجودًا لما حسن هذا التمني ولأحضره بـين يديه وأراه العجائب، وكان أدعى لإيمـان الكفرة ولا سيما أهل الكتاب. [فتح الباري [ $\varepsilon \mu \varepsilon / ヶ$
وقال ابن الجـوزي: پواختلف العلماء هل هو بـاق إلى يومنا هـاء على قولين حكاهـها الماوردي
 ابن عباس من أصحابنا يقول، ويُقِبًا قول من يرى بقاءه، ويقول: لا يثبت حديث في بقائه، وروى أبو بكر النقاش أن محمد بن إسماعيل البخاري سئل عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياءء فقال: كيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: מلا يبقى على رأس مائة سنّة ممن هو اليوم على ظهر
الأرض أحده. [زاد المسير ^/ه1

وذكر ابن كثير أن النووي وابن الصـلاح مالأ إلى بقائه، وذكروا في ذلل حكايات وآثارًا ا عن السلف وغيرهم، وجاء ذكره في بعض الأحاديث، ولا يصح شيء من ذلك، ورجح أخـرون من المحدثين وغيرهم خلاف- يعني أنه قد ماتح واحتجوا بقوله تعالى: „ ينقل أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده، ولا قاتل معه، ولو كان حيًا لكان من

وقال الثعلبي: هو نبي غي جميع الآقوال، وإنما قلت ذلك- أي ابن حجر- لأن غالب أخباره مع موسى هي الدالة على تصحيح قول من قال: إنه كان نبيّا، ثم اختلف من قال: إنه كان نبيُّا، هل كان مرسلاك، فجاء عن ابن عباس ووهب بن منبه أنه كان نبيًا غير مرسل، وجاء عن إسماعيل بن أبي زياد ومحمد بن إسحاق وبعض أهل الكتاب أنه أرسِل إلى قومه فاستجابوا له، ونصر هذا القول أبو الحسن الرماني، ثم ابن
 191 فنمن مجموعة الرسائل المنبرية]. وقد ذكر الالالوسي رحمه الله ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى: „آتـنـا غداءنـال، وعقب عليها بقوله: "والجمهور على أنها الوحي والنبوة، وقد أطلعت على ذلك في مواضع من القرآن، وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وهو ما عليه الجمهور، وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة بمجموعها يكاد يحصل اليقين،. [روح المعاني وقال القرطبي: "هو نبي عند الجمهور، والآية تشهه بذلك؛ لأن النبي لا يتعلم ممن هو دونه، ولأنه الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياءه. [فتح الباري: چ/غ القول الثاني: أن الخضر ولي وعالم مُلهَم؛ لان الله ذكره بالعلم والعبودية، ولم يذّكر معها أنه نبي أو رسول، وقد ذهب إلى هذا فريق من المتصوفة، قال أبو القاسم القثيري في رسالته القشيرية في باب إثبات كرامات الأولياء: للم يكن الخضر نبيّا، وإنما
 وهذا القول مرجوح ترده أدلة وأقوال المحققين

من أهل العلم، وقد أشرت إلى بعضهم. ثـالثًا: هل الخضّرٍ حي ام مات؟
 الراجح أنـه مـات، والأدلـــة كثيرة على ذلك قال أبو حيان: الالجمهور على أن الخضر مات، ونقل عن أبي الخضر المرسي أنه قال: أما خضر موسى بن عمران فليس بحي، لأنه لو كان حيُّا للزمهـ المجيء إلى النبـي صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتبآعهه،. [البحر المحيط T/ وقد ذكر ابن حجر في الفتح الخلاف في ذلك، ثم قال: اووالذي جزم به أنه غير موجود الآن البخاري وإبراهيم الحربي وأبو جعفر بن المنادى، وأبو يعلى بن الفراء، وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة، وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم-

المزعوم ليذبحه هناك تقربًا إلى الخضر وحتى يشفي ابثه المصاب بالشلل، ومن أراد الوقوف على مزيد من ذلك فليراجع كتاب „الخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافة"، (صو-rv (§r).
وهذه كلها توسلات شركية وبدعية، ولا يجوز الذبح أو الـذنر إلا لله تبارك وتعالى، وتد وضع الوضاعون أحاديث مكذوبة ونسبوها إلى الخضر ليفسدوا بذلك عقائد المسلمين، وقد نبُه علماء السنة إليها، كها فعل ابن الجـوزِي رحصه الله ني كتابِ الموضوعات، حيث ذكر بعضا مما ورد في ذلك وبيّن

وضعه. [انظر الموضوعات 190/1-199]

وني نهاية هذا المقال أود أن أذكر بعضًا من الفوائد في قصة الخضر؛ لينتفع بها الصالحون

عوضًا عن الخرافات والأساطير، ومن الفوائد: استحبـباب الحـرص على الازديــاد مـن العلم والرحلة فيه، ولقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك، والاستعانة في ذلك بالاتباع، وإطـلاق الفتى على التابع، واستخدام الحر، وطواعية الخادم لمخدومه، وعذر الناس، وقبول الهبة من غير المسلم، وجواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما، والإغفاء عن بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشد. ومن هذا دصصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه، وكل هذا صحيح إذا لم يعارض منصوص الشرع، وجواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. وفيه أن المتوجه إلى ربه يُعان فلا يسرع إليه النصب والجـوع، وفيه جـواز طلب الـقوت وطلب الضيانة، وفيه قيام الـعذر بـائلمة الـواحدة وتيام الحجة بالثانـة.
قــال ابـن عطيـة: يشبـه أن يكون هــا أصل مالك في ضرب الآجـال في الأحكام إلى ثلاثة أيام، وفيه حسن الأدب مع الله تعالى، وألا يضـاف إليه ما يستهجن لفظه، وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفيذة: (فأردت أن أعيبها "، وعن الجدار: ( (فأراد ربث)، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: روالخير بين يديك، والثر ليس إليك،.. [ذتح

أســـل الـله تبـارك وتعـالـى أن يوفقنا اللخير
وأهله، وأن يبعد عنا الشر وأهله، وأن يجبنبا البدع والضـلالات، والآثـام والمنكرات، وصلى الله وسلم

وبارك على نبينا محمد وآله وصحبك.

أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثّا إلى جميع الثقـلـين: الجن والإنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رلو كان موسىى حيُا ما وسعه إلا اتباعي،. وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف. إلى غير ذلك من الدلائل. [تفسير ابن كثير وقـد ذكر صـديق حسن خـان رحـــه الـله بعد ذكره لبعض الأقوال في ذلك: "والحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك، ولا حجة في قول أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلـم، ولم يـرد في ذلـك نـص دقطوع بـه ولا حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، حتى يعتمد عليه ويصار إليه، وظاهر الكتاب والسنـة نفي الخلد وطول التعمير لأحد من البشر وهمـا قاضيان على غيرهما، ولا يقضي غيرهما عليهما ه. [فتح البيان [द१ฯ/0
إلى جانب ذلك توجد أدلـة عقلية تدفع القول
بوجوده وحياته؛ منها: أنـه لو كان موجودًا منذ ولد وحتى آخر الدهر، لكان هـا لـا من أعظم الآيات والعجائب، وكان له ذكر في القرآن بذلك ولدلت الـن السنة أيضُا عليه، وكل ما ورد في ذلك لا تقوم بهـ حجه، والحكايات والأساطير التي يتناقلها بعض المتصوفلة في ذلك ما هي إلا أوهام وخر افاتات، وبعضها قائم على الرؤى والأحلام، وبمن لا يُعتد بكالامهم، وقد ذكر ابن عربي أنه اجتمع بالخضر وأنه- أي الخضر - ألبسه خرقة الصوفية، وأن ذلك تم تجاه الحجر الأسود في مكة، وأنه أخذ عليه العهـ بالتسليم ملقامات الشيوخ، وأنه كان مترددًا في لبس الخرقة من الخضر حتى أعلمه الخضر أنه لبّسها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المثرفكة منبع الفيض الأتم. [انظر كتابابه: التذكاري صع •بّ]. وكل هذا من الضصلال المبين، وقد ذكر كثير مهن يزعمون حياته الآن أساطير وخرافات حوله دفعت بعض الناس إلى اللجوء إليها من دون الله، ومع قولهم بأنه حي لم يمت بنوا لـه مقامُّا ومشهدُا يُزَار فيه ويدعى من دون الله تبارك وتعالى!" وقـد الـتــى الأسـتـاذ أحــد الحصـين بـعضض الزائرين ودارت بينه وبينهم محـاورات، منها أن امـرأة تريد أن تنجب، فذكر لها بعض الثبيوخ أن تذهب لزيارة الخضر، وأن تتوسل إليه؛ كي تُّرنق بالبنين والبنات، وقد حملت معها حلوى نذرتها للخضر، كها ذكر عن أخر نذر خروفا وذهب إلى الأثر

سبق أن تكلمنا عن القلب السليم المخبت الخاشع الوجل
المطمئن إلى ذكر الله عز وجل ، والقلب الميت القاسي ، وبقي
الحديث عن القلب الثالث وهو القلب المريضن.
وقد جمع الله القلوب الثلاثة في موضنع واحد في سورة الحـج
[o\&-ov: الحُ قال ابن القيم: فجعل اللْه سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونـين، وقلباً ناجياً فالمفتونان: القلب اللي فيه مرض والقلب القاسي ، أمام القلب الذاجي: القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع لـه، المستسلم المنقاد.

. 4
والقلب المريض: إن غلب عليه مرضه التحق باليت القاسي. وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم. وقد ذكر ابز القيم رحمـه اللهَ تعريف القاب المريض فقال: هو قلب لهه حياة وبه علد. فله مادتان، تمده هذه مرة، وهذه أخرى. وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة اللهُ تعالى والإيمان بـه والإخلاص لـه، والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها، والحسد والكبر والعجب، وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هـو مادة هلاكاكه وعطبه، وهو مدتحن بـين داعيدين: داع يدعوه إلى

وذلك: أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن , بكون صحيحا سليـا لا آفة به، يتأتى منه ما هُيّيء له وخلق لأجله، وخرجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته، وعدم التأتي لما يرابد منه، كاليد الشِّاء، واللسان الأخرس، والأنِ الأخشَم، وذكر العنـنِي، والعين التي لا تبصر شيئاء، وإما كمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد، فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الالقسام الثلاثة. فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدر اكه، فهو صحيح الإدراك للحق، تام الانققياد والقبول لـه. والقلب الميت القاسي: لע يقبل الحق ولا ينقاد


الأدلة من القرأن والسنة على مرض القلوب: هذا وقد ذكر الله أمراض القلوب في الـي مواضنع من كتابهَ كقوله تعـالى عن المنافقِينٍ

偅
 у 会




الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلي الععاجلة ، وهو إنماٍ يـيب أقربهُما منه باباً، وأدناهما إليه جوارأ. فما يلقيه الثبطان في الأسماع من الألفاظ، وني القلوب من الشبه والشكوك: فتنة لـهذين القلبـبن، وقوة للقلب الحي السليم، لأنه يردَ ذلك ويكرهاه ويـغضنه، ويعلم أن الحت في خـافه، فيخبت للحت ويطمئن وينقاد، ويعلم بطلان ما ألقاهٍ الشيطان، فيزداد إيماناً بـالحق ومحبة لهه وكفراً بالباطل وكراهـة لـه. فلا يزال القلب المفتون في مريــة من إلقاء الشيطان، وأما القلب الصحيح

السِليم فلا يضره ما يلقـيه الشيطان أبدًا.

وصحصه الألباني． فالقلب الذي لا يخششع قلب قاس أو قلب مريض．



［الحديد：17］


乐范

أنواع القلب المريض
وقال ابن القيم：مرض القلب نوعان：نوع لا يتألم بـه صاحبـه في الـصال، كالجهل، ومرض الثنبهات والشكوك، ومرضٍ الشهوات، وهذا النوع من أعظم النوعين ألما ولكن لفساد القلب لا ـُـحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والـهوى تحول بـلـه وبـين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل لـه، وهو متوار عنه بـاشتغاله بضده، وهذا أخطر

المرضـين وأصنعبهـا
والنوِع الثاني：مرض مؤلم لـه في الـحال كالهـً والـحزن والغيظ．
 القلب＂هو نوع فساد يحصرل لـه، يفسد بـه تصوره، وإرادته．فتصوره：بـالشبهات التي تتعضض له حتى لا يرى الحق، أو يراه على خلاف ما هو عليه، وإرادته：بـيث يـيثن يلـي الحق النافع ويحب الباطل الضنار، فلهذا يفسر المرض تارةٍ بـالشك وإلريب، كها فسر مجالهد وقتادة قولهـ： فـي قلوبهِمْ مَرْض：أي شكك． وتارةٍ يُفسر بشنهوة الزنا كهـا فسِّر ِّهِ قوله تعالِّى فَيطْمُع الْذِي فِي قَلْبَهِ

مرص والمرض دون الموت، فالقلب يموت بـالجهل المطلق ويمرض نـون الـجهل، فله موت
 （وَليُقول الذينَ في قلوبهِمْ مَرَّه أي：شك ونفاق ［تفسير البغوي］．

全促成
．
 تفسير الماوردي النكت والعيون． وقال تعالـي：＂而 ．
 أحدهما：أنـه شُهوة الزنتى والفجور، قاله عكرمة والسدي．
الثاني：أنه النفاق، قاله قتادة．وكان أكثر من تصصبـه الحدود في زمان النبي صلى اللـه عليه وسـلم المنافقون．النكت والعيون للمـاوردي


屋 فيه وجهان：أحدهما：أن المرض النفاق، قاله قتادة
الثاني：أنه الشرك، قالهه الحسن．
 وسَلل：پألا وإن في الجسـد هضنغة إذا صلحت صلع الجسد كلـه، وإذا فسـدت فسد الجسد كله،

ألا وهي القلب＂．متفق عليه．
وفساد القلب بمرضنه وقسوته ، وصلاح القلب بوجله وخشوعه وإنابته وخشيته وطمأنينته وسـلامته منٍ الأمر اض وِالآفات وعن عَبدُ اللـهِ بُنِ عَمْرو قِالِ


والشهوات أزيل
ذلك بضده، ولا بحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة، كذلك القلب لا يمرض بالشهوات والشبهات إلا لنقص

إيمانه وعبادته لربـه.
وذكر رحمه الله أنواعاً
من أمراض القلوب كالغيظ، والشك، والجهل، ومرض الشهوة، ومرض الشبّهة ، فقال: ومرض القلب: ألمٌ يَحصل في القلب كالغيظ من عدٍ استولى عليك، فإن ذلك يؤِلم

 بزوال ما حصل في قلوبهم من الآلم، ويقال: فلان شفى غيظه، وفي القود استشفـاء أولياء المقتول، ونحو ذلك. فهذا شغفاء من النغم والغيظ

والحزن، وكل هذه آلام تحصل في النفس. وكذلك الثك والجهل يؤلم القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم: „هلا سألوا إذ لم يعلمواء فإن شغاء العي السؤال،. والشاك في الثشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل لـه العلم واليقين ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق قد
شفاني بالجواب.

والحمد لله رب العالمين

ومرض، وحياة
وشفاء، وحياته وموته ومرضنه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضنه وشفائه، فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قَوَت مرضن، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صصلاحه

وشفائه. مجموع فتاوى ابن تيمية. وقد بين شيخ الإسلام أن سبب مرض القا ضنعف الإيمان فقال: والمرض في القلب كالمرض في الجسد، فكها أن هذا هو إحالة عن الصحـة وألاعتدال من غير موت، فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال، من غير أن يموت القلب، سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه، أو أفسد عمله وحركته وذلك من ضعف الإيمان، إما بضعف علم القلب واعتقاده، وإما بضنف عمله وحركته. فيدخل فيه من ضنعف تصديقه، ومن غلب عليه الجين والفزع، فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة والحسـ والجين والبخل وغير ذلك، كلها أمراض، وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التي فيه
وإذا حصل في القلب مرض من الشبهات

## اعتـلدار

يعتذر رئيس التحرير عن الكتابة هنا الشهر نظرًا لظروف يمر بها، نسألكم الدعاء، وعلى وعد بالكتابة الشهر القادم بإذن الله تعالى.

رئيس التّعرير

## عزواجبب

تتقدم أسرة مجلة التوحيد بخالص العزاء للڭ٪خ الزميل عبد العزيز مصنطفى، المراجع بالكجلة، لوفاة والدته، داعين الله عز وجل أن يرحمها رحدة واسعل، وأن يحشرها مع النبيـين والصديقين والثهـهاء،

ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعين.

Upload by: altawhedmag.com

## 准




ذلك إلـى اللـه، والتتبرؤ مـن أن يكون اللمسئول علم به، فكأنّه جيء بالسؤال إلـى النَبِي صلى
 والتنوير（Yo／0）］ ثمث ذكر الله تعالى مثلـين لإحاطته علمًا بكِل


 وَ象
 ＂次 وَ


$$
\begin{aligned}
& \text { الحمد لله وحده والصبلاة والسلام على من لا } \\
& \text { نبي بعده، وبعد: } \\
& \text { ! }
\end{aligned}
$$

كا بـيَن سبحانه أنه لا يمنع العذاب عن مستحقيه مـن الكافرين إلـى أجـل مسمىي، وهـو القـيامه، وكانوا من شدة تكنيبهم به يقولون متى هوع قال
 على متعلقَة لإفـادة الحصر، أي إلى الله يفوَض علم السَاعة لا إلبيَ النبّي ، فهو قصر قلب وردّ عليهم بطريق الأسلوب الحكيم، أي الأجدر أن تعلموا أن لا يعلم أحـد متى السَاعـة، وأن تؤمنوا بها، وتستعدَوا لها ومثا ومله قول النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل من المسلمـين： متى الساعهَ فقال له：（（وَيْحَكَ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهِّا））
 بالاعتناء من أن تسأل عن وقتها الـا والـرَدد：الإرجـاع، وهـو مستعمل لتـفويض علم






 مرض، أو يغنيه من الفقر، أو يعطيه بعد حرمان، لـِّقِولن هـذا لـي＂، وأنا أستحقة، ولم يشكر اللـه تعالى، بل كفر بـ، وكذب بلقائه، وقال：وِّمَا أظنِ

 الدنيا، وهذذأ كَال قال تعالى
理
尾我
 （A•－VV






 ，$[$［العلق：

 عَريض＂ه أي كثير، فالعُرب تُعبِر بالعرض عن كثرة
 بلا فائدة، ويقولون：تكلم فأوجز، إذا نطق بما فيه فنائدة، والمراد أن الإنسان إذا مسه الخير أعرض عن ربه، وجحد فضله، وإذا مسه الشر ألحّ على ربه في الدعاءء، كها قال تعالي：＂
 كَ



 وَ
 ［9－1
ثـم بــيّن سبحانه تـبرؤ المشركـين مـن ألهتهمٌ




 أن رقالوا آذنـاك مَا مِنـا مِن شهِيدِه أِي مـا منا من



 مُ
 بالبوار،＂وَظْنواه أي أيقنوا（مَا لهُم مَن مُحِيصن، أي：ما لهم من ملجأ يلجئون إليه، وأنهـ هالكون
鲑 ا


 أي لا يمل ولا يفتر من سنؤال الرب من فضضله مِّا يحب من الصحة والعافية، والمال والولد، وَإن
 في نفسه أو أهلاه، أو ماله أو ولده، انتقطع رجاؤه، وقنط من رحصة ربـ، وجلس حزينـا مهموما، لا رجاء عنده في زوال الكرب، وانكثشاف الغم．وهذه حالـة

 وعملوا الصالحات، فإنهم يشكرون في السراء، ويصبرون في الضراء، وهم على يقين من أن الله تعالى سيغير الحال، ويجعل لهم من ضيقهم فرجُا
行（1）（1）
 عَ



Upload by：altawhedmag．com

اللهُ-: وَاحِدُ الْآْفَاقِ أُفْقُ، وَهُوَ النُّاحِيَةُ منِ نوإِحي






 تَعَالْي: "


 عَن المثلِ وَالضِّ



 عَلْيَها قْبُلْ ذلك، فكيف يستقيم تفسيركم للَّآية بما فسرتموها بـهـ!









 ولقد صدقهم اللهه وعده فكثف لـهم عن أياته في الآفاق في خلال القرون الأربعة عثر التي تلت هذا الوعد، وكشف لهم عن أياته في أنفسهم. وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد. وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشلفوا كثيرًا جدًا منذ ذلك الحين. فقد تقتحت لـهم الآفاق. وتفتحت لهم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله. لقد عرفوا أشيـاء كثيرة. لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهه فيها خير كثير عرفوا منذ ذلك الحـين أن أرضهم التي كانوا
. 1 :

,





























لحالهم وَصِفاتهُمْ [التفسير الكبير (oVr /YV)] دلائل التورحيد:



 قالَ الرازي-عَفَا اللهُ عَنهُهُ: قَالَ الْوَاحِديُّ -رَحِمُهُ


وحده يفد كثيرون！وهناك أفواج وأفواج تتجمع من بعيد．ذلك علـى الرغم من موجـة الإلحاد الطاغنية التي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي．ولكن هذه الموجة تنحسر الآن．تنحسر－على الرغم من جميع الظواهر المخالفة－وقد لا يتم تمام هذا القرن العشرين الذي نـن فيه، حتى يتم انـسـارها أو يكاد إن شاء الله．وحتى يحق وععد الله الذي لا
 شَهـلده وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شـهود． ［الظلال（ror－ror／（الـ）］． وهو الذي شهـد لرسوله بـالرسالـة، وشهد لكتابه




会
 ولمَا لَمْ يبقَ بعد هذا لمتعنت مقالَ، ولا شبههة أصـلا






年 المحيط بكل شبيء، ثم ذكر مظاهر قدرته فقال：پٍ أَفِّر ب艮 ］ 1 － فالعليم القدير لا يـجز عن بـعث الموتى من قبورهم، ＂


．$\ddagger$ §－§r： وإلى هنا انتهى تفسّير سورة فصلت، ونبدأ في العدد القادم إن شاء الله تفسير سورة الشورى، والحمد لله رب العالمينين．

يظنونها مركز الكون．إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة اللشمس．وعرفوا أن الثشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات الملايـين．وعرفوا طبيعة أرضهـم وطبيعة شمسهوم－وربما طبيعة كونهم، إن صتح ما عرفوها وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يـيشبون فيه． إن صـح أن هناك مـادة．عرفوا أن أسـاس بنـاء الـنـاء هذا الكون هو الذرة．وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع． وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع في صنور شتّى： هي التي تجعل منه هذه الأشكال والأحجام！وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير ．عرفوا أنه كرة أو كالكرة．وعرفوا أنه يدور حول نـفسه وحول الشمس．ورئ
 من بـاطنه．وعرغوا الكثير من المخبوء في جوف هذا الكوكبٍ من الأقوات．والمنثور في جوه من هذه الأقوات أيضنا！وعرفوا وحدة النواميس التي تربط كوكبهم بـالكون الكبير، وتصرن ونها وذا الكون الكبير． ومنهم من اهتدى فارتقىى من معرفة النواميس إلى معرفة خالق النواميس．ومنهـم من انـحرف فوتف عن ظاهر العلم لا يتعداه．ولكن البشرية بعد الضلال والشروود من جراء العلم، قد أخذت عن طريق العلم تثوب، وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق． ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون．هقد عرفوا عن الجسم الششري وتركيبه وخصـائصنه وأسـراره الشيء الكثير．عرفوا عن تكوينه وتركيبـه، ووظائذاه وأمراضـه، وغذائـه وتمثيله، وعرفوا عن أسرار عمله وحركته، ما يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله． وعرفوا عن النفس البشريـة شيئًا؛ إنـه لا بيلغ ما عرفوه عن الجسم．لأن العنايـة كانت متجهـة بشدة إلى مادة هذا الإنسان وا الية جسمـه أكثر مصا كانت متجهة إلى عقله وروحـه．ولكن أشياء قد عُرفت تشير إلى فتوح ستجيء． وما يزال الإنسان غي الطريقّ！ووعد الله مـا يزال

 والشطر الأخير من الوعد قد بـانت طلائعه هنذ هطلع هذا القرن بشكل ملحوظ．فموكب الإيمان يتجمع من فجاج شتى．وعن طريق العلم المادي


Upload by：altawhedmag．com

الحمد لله، والصـلاة والسلام على رسول اللله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
 (orq) اللذهبي قال: » عن جابر: أن رسول اللـه صنلى الله عليه وسلم- قال لكعب بن مالك :
 بيتًا قلته. قال: ما هو؟ قال: أُنشَدهُ يـا أبا بكر،

زعمت سَخینة أن ستغلب رِـها وليُغلبِّن مُغـالِبُ الـغَالِب

فهل هذا الحديث صحيح ؟ والجواب: أنه حديث منكر. أخرجه البخاري
 لي إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن طلحةّ، عن المنكدر بن بن

محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جاهِ ابر فذكره. وابن أبي أويس الأرجِح ضـفِفْ، ولعله من أضعف شيوخ البخاري في " صحيحه (. وكان البخاري ينتقي من حديثه ما وافقه الثقات عليه. قال أحمد: „ لا بأس بـه پ, أمًا سائر الأئمة فقد تكلموا فيه. وأغلظ النسائي القول فيه. قال اللالكائي: " بـالغ النسائي في الكالام عليهـ إلى أن يؤدي إلى تركاه، ولعلهَ بـان لـه مـا لم يَبِنْ لغيرها).
والذي بـان للنسائي منه ذكره الدارقطني قال: ״ ذـكر محمد بن موستى الهاشانمي وهو أحد الأئمة وكان النسائي يخُصنه بماً لم يخـص بـه ولده فذكر عن أبي عبد الرحمن النسائي قال: حكي لي سلمة بن شبيب، ثٌم توقف أبو عبد الرحمن؟ قال: فما زلت بعد ذلك أداريها أن يحكي لي الحكاية حتى قال: قال لي سلمة بن شبيب: سمـت إسماعيل بن أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. قال البرقاني: قلت للدارقطني: من حكى لك هذا عن محمد بن موسى؟ قال: الوزير جعفر بن حنزابة، كتبتها


Upload by: altawhedmag.com

قال العقيلي في ترجمة: " إبراهيث بن محمد): "حديثه غير محفوظ، ولا أصل . لd وقال في ترجمة ("عبد الصمد بن علي": " حديثغه غير محفوظ ولا يُعرف إلا بـه (.
 ": (" وقع لنا حديثةه عاليا في " جزء البـانيـاس " عن عبد الصمد بن علي: أكرموا الشهود. وهذا منكر، وإبراهيم ليس بعمدةه،. وقال في ترجمهة „ عبل الصمد ״ وذكر هذا الحديث: ״ وهذا منكر، وما عبد الصمد بحجـة، ولعل الحفاظ سكتوا عنه مدارةٍ للدولـة
r- وسئلت عن حديث: پا الخير أسرع إلى البيت الذي يُغشثى هن الشفرة إلى سنام الـبعير"،
والـحواب: هذا حديث بـاطلُ.
 الكامل " (Y (Y ) قال: حدثنا محمد بن صـالـح بن ذريحِ قالا: ثنا جبارة بن المِغلس، ثنا كثير بن سليم، عن أنس مرفوعا ونا
 الـجيـم وبـعدها بـاء موحدة مشـددة - سـاقط؛ ولم يـتفرد بـه. فتابعاه عبد اللله بن صـالـع كاتب الليث، قال: ثثا كثير بن سليم.

 في " الشعب " (97Y\&) عن بكر بن سـهل الدمياطي، قال ثنا عبد اللـه بن صـالـح بـها الإسناد .
وبكر بن سـهل ضعففه النسائي، وعبد اللله بن صـالح في حفظله مقال. ولكن رو اه محدد بن عاصبم قال: حدثنا كثير بن سليم، عن أنس. أخرجهه ابن أبي الدنيـا في " قري الضيف " ( (\&V) ومن طريقه الأصسههاني في " الترغيب " (Y+ اع). وكذلك رواه قتيبـة بن سعيد، ثنا كثير بن سـليـم بـهذا. أخرجه


من كتابـه وقرأتها عليهها. فعلق الحافظ ابن حجر علي هذه الحكايـة قائلا: " هذا هو الذي بـان للنسانـي منـا حتى تتنب حديثه، وأطلق القول فيهه بـأنا
 ثم انصـلح، وأما الثيـخان فالا يظن أنـهـا أخرجا عنه إلا الصصيـح هن صديثه الذي شـارك فيه الئقات „ انتهى وقد أكثر عناء البخاري، أما مسامِ فلم يرو عنه إلا نحوٌاً من عشرين ونرين حديثاً. ومحمد بن طلحة قال أبو حاتم: " محلة، الصسق " يُكتب حديثه ولا يُـحتج بـهاه، وذكره
 ــخطئه. والمنكدر بن محمد وإن وثقةه أحمد وقال ابن معـين في روايـة: „لا بأس بـهاه فقد
 رجـا صLالحا لا يفهم الحديث، وكان كثير

الخطأ لم يكن بـالحـافظ لحديث أبيـهه). وقال ابن حبان: ״ كان من خـيار عبـاد اللـه، فقطعتهِ العبادة عن ثرٍ اعاة الحن
 بأخبـارهه.
فالإسنـاد ضععيف جداً. و اللـه أعلم. فا Y وسئلت عن حیی: "n أكرموا الشـهود؛ فإن الله بستخرع بـهم الحقوت ويدفع بـهم الظلمم،
والحواب: أنه حديث منكر. أخرجه العقيلي في " الضعفاء
 " (Y|V/乏) " (YاV/0)

 عن إبر اههيم بن عبد الصمد بن موبسى، قالا: ثنا عبن الصنمد بن موسى الهاشـمي، قال: حدثني عمي إبراهـيم بن مصمد، عن عبـ


أبيـه، عن جده مرفوعا.

Upload by: altawhedmag.com


يخرج الرجل مع ضيفّه إلى باب الدار". والجواب: أنه حديث موضوع.
 في " مسند الشهاب " (1100) عن علي بن ميمون الرقيّ. وابن عدي في " الـي الكامل " (1६r/^) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب. وابن أبي الدنيا ني " قري الضيف " (OY)، وابن الأعرابي في " المعجم " (Y\&VV)، ومن طريقه القضاعي في " مسغد الشهاب " (11!9) عن إسمـاعيل بن أبـان الوراق، قالوا: ثنا عثمان بن عبد الرحمن القرشبي، عن علي بن عروة الدمشقي، عن عبد الملك بن أبي سليمـان، عن عِّاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة مرفوعاً. وهذا إسناد ساقط للغاية. وعلي بن عروة كذاب يضع الحديث كما قالل ابن حبان وغيره. وقد خولف عبد الـلـ بن أبي سليمان. خالفه ابن جريج فرواه عن عططاء بن أبي

رباح، عن ابن عباس مرفوعاً مثله. أخرجه ابن حبان في " المجروحين "

 قال: حدثنا إسمـاعيلّ بن موسي الحاسب، قالا: ثنا جبـارة بن المفلس، ثنا سلم بن سالم، عن ابن جريجج بهذا الإسناد. وأخرجه الييهقي في ( الشعب " (97६Q) عن سلمٌ بن سـالم. وجبارة مضى الكلام عنه آنفا. قال البيهتي: " في إسناده ضنعف، وروي من وحٍه أخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا. وإسناده ضنعيف جداً وسلم بن سالم قال ابن حبان: پ منكر الحديثٍ، يقلب الأخبار قلباً، كان ابن المبارك يكذِبه،.، وإلي لقاء قادم إن شاء الله.

عون، ثنا كثير بن سليم بـه. أخرجه ابن عساكر في " معجم الشيوخ " ( ( فانحصرت العلة في كثير بن سليم وهو ساقط البتة، تركاه النسائي والأزدي ووهاه أبو زرعة. وقال أبو حاتّم: پ منكر الحديث، لا يروي عن أنس حديثا لـه أصل من رواية غيره،. ولذلك قال ابن عساكر: (هذا حديث غريب). وله شاهد من حديث ابن عباس م مرنوعاً: " الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير). أخرجه ابن ماجة (Mrov) قال: حدثنا جبارة بن المغلس، ثنـا المحاربي، ثنا عبد الرحمن بن نهشل، عن الضصاك بن مزاحم، عن ابن عباس مرفوعاً.
 التهذيب " (Y^Q/Ћ): هكذا وقع عند ابن ماجةّ في جميع الروايات، وهو وهم، والصواب: عن المحاربي عبد الرحمن، عن نهشل، وهو ابن سعيد، عن الضحاك، وليس في الرواة من يقال لـه: عبد الرحمن بن نهشل (. انتهـى وإسناده ضعيغ جداً، وجبارة مضى الكلام عنه آنفاً. ونهشل بن سعيد أحد التلفي، وقد خولف جبارة في إسناده. خالفه ابن الأصبهاني قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن عبد السلام بن نهشنل، حدثني رجل يكنى أبا عبد اللإ، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعاً بـه.

 العزيز، ثنا ابن الأصبهاني بهذا. وعبد السلام بن نهشنل لم أعرفه. وورد له ذكر في " تاريخ نيسابور ". والضنحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس. §- وسئلت عن حديث: ها إن من السنة أن




لهذا الشهر الفضيل لا نغالي فيه مغالاة المبتدعين الذين طاب لهم أن يزيدوا على ما جعله الشا
 الله بهـا من سلطان ، بل نتبع اتباع المحبـين لربهـ

المستنين بسنة نبيهم صنلى الله عليه وسلم ． ولبيان هذا أقف مع حضراتكم في هذه المقالة ثـلاث

وقفات رئيسية ：
1－معنى الابتداع r－معنى الاتباع r－بيان مـا ورد
في رجب من السنـة ومـا أحدثه الغالون من البدعة اولا：هعنى الابتداع الاوبتداع لغـة：مصدر ابتدع ، وابتدع أي أتى بيدعة ، لذا فنعتمد في تعريفه على تعريف البدعة و بدع الشـيء و ابتدعه ：أنشأه وبـدأه ．و بــع الر الركية （اني：البئر）：أحدثها ．وركي بديع ：حديثة الحفر ．وفي التنزيل ：（ قل ما كنت بدعا من الرسل ）أي ما كنت أول من أرسل ، قد أرسل قـبلي رسل（لسان

العرب ج1 صصل） و اصنطلاحا：
عرفها ابن رجِب بأنها：＂）مـا أحدث مما لا أصل لهـ في الشريعة يدل عليه، وأها ما كان لـه أصل من الشا الشرع （
 وعرفها السيوطي بأنها：＂فعلةٍ تصادم الشريعة بالمخالفة أو تـوجب التعاطي عليها بـزيـادة أو

نقصانه．（ينظر：الأمر بـالاتتباع（صى）ه））． وخاصصة ماّ سبق في معنى الابتداع الذي هو فعل

البدعة：
هو مـا أحدث في الدين و ليس لـه أصل شرعي يدل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآلـه وصحبه ومن والاه وبعد ：．．．．．．．．．．．．．．


 خلقه، اصنطفى من الملائكة رُسالا ومن الناس رُسانلا، واصنطفى من الكـلام ذكـره، واصنطفى من الأرض المساجن، واصنطفى من الشهور رمضانَ والأشهرَ الحرمَ، واصطنى من الأيام يومَ الجمعة، واصنطفى

 ودليل اختياره من بـين الشهور أربعة حُرما قولـه ت تعالِى 吕捤 آلْ

> ومز السنة

عن أبي بكرة رضنى الله عنه قـال：قال رسول اللـه صلى اللـه عليهِ وســـم：（（ إن الـزمـان قد استدار كهيئته يـوم خلق السماوات والأرض السنـة اثنـا عشر شهرا منها أربـعـة حـرم ثــاثاث متوالـيات ذو القُعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بـين

جمادى وشعبان）（
والحديث رواه ：


Y－Yمسلم（ Y ا
محمد فؤاد عبدالباقي）（ r－（أبـوداوود（ílí）ط／دار الغكر،تحقيق：محمد محي الدين عبدالحميدولـاكثشهر الحـرم－والتي منها شهرنا رجب－مكانـة عظيمة نبينها لاحقا في موضعها ، لكنتا مع هذه المكانـة التي جعلها اللة

[^0]Upload by：altawhedmag．com

استباحة البدعة الشرعية مـع أن قولـهم : بدعة مستحسنة المراد به البدعة اللغوية كما أسلفنا ،فلا يوجد في الشرع بدعة حسنة وهذا بالطبع يختلف عن قول من قال : إن البدعة تأخذ الأحكام الخمسة فهذا قول مرفوض كها أفتى بـه العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله ( فتاوى اللجنة الدائمة) فلا دليل عليه في الشرع فهو في نفسه بدعة ثـانيا:الاتباع تُعريفَه لغة: قال إبن فارس: "(تبع) هو التَلو والقَفَو، يقال: تبعت فلانا إذا تلوته واتبعتهه( (وانظر: مقاييس اللغة لابن

ثانيـا: تُعريف الاتباع اصنطلاحا قال ابن عبد البر: nالاتباع مـا ثبت عليه الحجه (أي:

وبعيدا عن المصطلحات : القرآن يدعو إليه إن المتأمل في كتاب الله تعالى ثـم غي كلام الائمة في آياته ليجد أن قضية الاتباع هـى مراده الحي لأن العبد إذا كان متبعا فلا مراء في كونه موحدا مخلصا مستنا والأمـلـلـة على ذلـك كثيرة وكلها تخرج من مشكاة واحدة مع كونها تعالـج القضية

من جوانب مختلفة ومن ذلك :



 فالكتاب (أي : القرآن) هو المتَبع على الحقيقة، ومراتب النـاس بحسب اتُباعهم له ، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوّل من هداه الله بالكتاب والإيمـان، ثمَ من اتبععه فيه، والكتاب هو الـهدي، والوحي المنزّلِ عليه مرشند ومبـيّن لذلك الــدىى، والخلق مهتدون بالجميع ...وشـرف الـنـاسن إنمـا يثبت بحسب مـا اتـصفوا بـه مـن الـدّخـول تحت أحكـام الشريعة ، والأخذ بها قولا واعتقادا وعملا، ...، فالشُرف إنـّمـا هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة واتبـاعها )
 ومن نفس المشكاة يحدثنـا الإمـام ابن كثير رحمه الله حول آية أخرى من كتاب الله توضـح لنا - بل وتحصر - حب الله في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ذلقد زعـم قوم محبتهم لله عز وجل نابتلاهم اللـه

 أطلق عليها العلماء آية المحبة، ومعناها كما كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره ( جا صههمr)

عليه فيخرج مـا أُحدث في أمور الدنيا ولم يقصد بـه عبادة و البدعة: قد تكون بالمخالذة التامة لأمر شرعي أو بـجـرد النقص أو الزيـادة فيـه ما أحدث وله أصل في الشرع يدل عليـه فليس بـليدعة شرعا وإن كان بدعة لتغة ولمزيد من تأصيل المفهوم - وهـو جدير بـالمزيد-
 الشاطبي(إبراهيم بن موستى ، (ت -VQ) أو الو كتاب السنن والمبتدعات اللشقيري(تات الـي ) و الذي قدم لـه فضيلة الشيخ حامد الققي مؤسس الجماعة رحمه الله تعاللى سؤ ال مهـم وجو ابه : هل في الدين بدعة حسنة \& وبتعبير اخر : كيف نوفق بـين قوله صلى الله عليه وسلم (كل بدل بدعة ضـلالة ) وقول عمر رضنى الله عنه (نعمت البدعة هذه ) وكذا التوفيق بـين قول بعض اههل العلم (كل بدعة محرمة ) وبـين تقسيـيم بعض العلماء البدعة إلى (مستحسنة ومستقـحـة ) قال الحافظ ابن رجب : ( قولهه صلى الله عليه وسلم ( كل بدعة ضـلالة ) من جو امع الكلم لا يخرج عـه شـيء ، وهـو أصبل عظيم مـن أصـول الـدين ، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن لـه أصل في الدين يرجع إليه فهو ضناللة ـ و الدين بريء منه ، وسو الواء في ذلك الـ مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرهرة

والباطنة . اهـ ) . قلت : وهو المقصود بقول بعض العلماء كل بدعة محرمة : أي كل بدعة بمغهومها الشرعي لا اللغوي ا (أما قول عمر رضي الله عنـه ( نعمت البدعة ) ، يريد البدعة اللغوية لا الشرعية ، فما كـان لـه أصل في الشرع يرجع إليه إذا قيل إنه بدعة يكون المقصود لغة لا شرعا ، [ مختصر من جامع العلوم والحكم
 عليها (أي:علـى قـول عمر رضـى الـي الـه عنـه : جمع القرآن في كتاب واحد، وكذلك صلاة التروايح ، وهذا - التقسيم هو مـا عناه الإمام شهاب الدين أبنو شامة الديا وغيره ممن حذا حذوه من ثقات أهل العلم - : عندما الـا عرف البدعة في كتابه (الباعث على إنكار البدع والحوادثه (صY (ص) ط/دار الهدى) ثم قسمها إلى مستحسنة ( أي: اللغوية) ومستقبحة (أي: الثرعية ) ، علما بأن غايتي من هذا التوفيت بـين كلام الثقات من علمائنا ألا يضضرب الناس كلام العلماء بعضه بيعض أو يستدلون بقولهم في تقسيم البدعة على
(وهو السير بهيئة الجري في الثاثلاث أشواط الأولى
 فـي بدايـة الأمر لنري المُشركين قوتنا) وقد أهْلكهُمْ الله

 بل ولعلمهم بـأهمية اتباعهم لنبيهم لا ينتظرون يسألون أو كها يقول الناس في هذه الأزمنة يجادلون
 وأطعنا ، يبادرون بـالطاعة خونا من حضور الموت قبل فعل الأمر ومثاله - والأمثلة كثيرة - ما رو الواه الحاكم في المستدرك وصحصه الألباني في صحيح سنن أبي داوود(॥^Q) من حديث أبي سعيد الخدري -رضني اللهه عنهِ- قال:ٍ بَيْنمَا رَسُولِ اللهَ صـلِي اللـه


 مَا حَمَلِكْْ عَلْى إلْقَائكُمْ نِعَالُكُمْ قَالوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ


 بذل العمر والجهد في اقناع النفس بـاتباع السنة والنفس الرديئة تأبى متعللة بعلل شتي ما بـين طلب القناعة أو طلب التخفيف أو نحو ذلك ، فاعتبروا يـا

أولي الأبصار.
ثالثا: رجب بين الاتباع والابتداع


 والحرص على السينة , من واقع اتباع الدليل الذي
هو الشثرع

إنتا على الجملة واختصـارا نتقول : لقد وردت أحاديث كثيّيرة في فضنائل هذا الشهر، صنصيحها غير صريح، وصريحها ضعين أو موضنوع هلا يصتح دلـيل صريح في تخصيص رجب بعبادة يـقول الحافظ ابن حجر رحمه اللـا في رسسالته (تَبـين
 في فضل شهر رجب، ولا في صيـيامـ، ولا في صيام شـيء هنه معين، و'لا في قيام ليلة مخصوصونة فيه حديث صصيح يصلِح للحجةه ، وقد جمع وحمه الـلـه- الـضعيـن فكان أحـد عشـر حـديـنـا، وجمع الموضوع فكان واحـدا وعششرين حديثا و بسشب الاستـدلال بهذه الـروايـات الضنيغة والموضوعة
 عليها أنمة الإسلام وعلماؤه، كثَّن الإسلام ابن تِيهِة، وابن القَنِّ والشاطبي، وابن رجبِ , وابن حجر ومن
: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمديـة فإنه كاذب في نفس الامسر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين
 فإن من يدعي محبة الله جل وعلا ولم يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عاص لله جل وعلا ولله در القائل :
تعصني الإله وأنت تزعم حبه
هذا لعمري في القياس شنيا
لو كان حبث صـادقا لأطعتـه إن المحب لمن يحب مطيع وهز واقع الصحابة
إنتي لم أقصد بهذا العنوان أن أسرد أحاديث الأمر بالاتباع كصديث أم المؤمنين عائشة أن رسول اللـا صلى الله عليه وسلم :من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (خ IVIN - Y م م م فمثل هذه الأحاديث تمتلـئ بهـا الـصــاح فـأنصـح نـفسي وإخواني
 ورد من حال الصحابة مما يدل على شدة اتباعهم

وتمسكهم لعلمهم أن في ذلك نجـاتهـ ومن ذلك: ما ورد عن الصديق رضـى الله عنه : فمو اقف اتبـاعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعها مقام كهذا لكنتا لا نـعدم خير سيرة الصديق ولو باليسير فلم ينج الصديق مها ألم بـه إلا باتباعه لرسول اللـه صلى الله عليه وسلم وني ذلك المعنى روى الإمام أحمد في (فضائل الصحابة) بسنده إلى أم المؤمنين عائشة أنـها كانت تقول قبض النبي صلى اللـه عليه وسلم فارتدت العرب واشـرأب النفاق بالمدينة فلو نزل بالجبال الرواسبي ما نزل بأبي لهاضها (ج ص شا \$1) (والهيض معناه : كسر للعظم). ومع هذا حـارب المرتدين وأنفذ جيش أسامة بن زيـ لحرب الروم كما هو معلوم وأصر أن يظل أسامة أميرا على الجيش اتباعا لرسول الله وقال قولته المشـهورة : (والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجلٍ أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم ما رددت جيشا وجها رسولّ الله صلى الله عليه وسلم، ولا حلات لواء عقده. ، فكتب اللهه للمسلمـين النصر من حيث قد بدا لهم مظنة الهزيمة والخوف وذلك بـاتباعهم) (وانظر : تاريـخ دمشق لابن عساكر(٪/ (٪))

 بن الخَطْاب رضي اللهه عنه قالِ للرُّكْنِ (الأسِوْد من




الأول: لم يقم دليل على تعيـين ليلته، ولا على شـهره „ لم يأت فى الأحاديث الصحيحة تعيـين هذه الليلة

(مجموع الفتاوى(YهA/Y)) الثاني: وحتى لو ثبتِ تعيـين تلك الليلة لم يـيزُ لنـا أن نـحتظلِ فيها، ولا أنْ نُخصٍصها بشبيء لم يشرعه اللاه ولا رسوله. وخلاصلة أقو ال المحققين من العلماء أنهـا ليلة عظيمة القدر، مجهولة العين. فــائـدة: لتأصيل هــذه الأمثـلــة الـتـي حـذرنـا منـها وغيرها ينصـح بمراجعة (الأصول الجاهعة للبدعة)
 ذكر أن جميع البدع سواء كانتت قولا، أو فعلا، أو اعتقادا، تَندرج تحت ثـلاث قواعد كلية هي: الخروج
 يشرع ، أو فعل الذرائع المباحة ولكنها تـؤدي إلـي تقرير بدعة (كمن التزم سنة من السنن بينكل يوهم انها فريضهة ) أمـا عن خلاصـة مـا نعرفه في المسنون فـي ششهر رجب: أولا: أنهـ من الأشهر الـرم كما سبق بيانـه ونزيد عليـه: قال تععالى :( يـا أيهـا الذين أمنوا لا تحلوا شـوا الوائر الله ولا الشهر الحرام ) أي لا تحلوا محرماته التي أمركم الله بتعظيمها ونهانكم عن ارتكابها فالنهي النـي يشمل فعل القبيح ويشمل اعتقاده ، وقال تعالى: ( فلا تظلملموا فيهن أنفسبكم ) التوبة/ آب ، قال قتادة:إن الظلم في الأشهر الحُرُرم أعظم خطيئة وورزُرًا من الظلم فيما
 يعظم من أمره ما يشاء ، فتصرمة انتهـاك المانحارم فيها

أشد من غيرها (تفسير ابن أبي حاتم IVar/^) ثانيـا : أمـا عن بـاتي العبـادات فرجب شانـنه شأن سـائر الشهور فإن ازدادت العبـادة في رجب عنه في غيره وفي شعبان أكثر من رجب استع استعاد لشـهر رمضنان فهو واتـع قبله وهـذا يفسره قول بعض السـلف: السنا مثل الشـجرة و شـهر رجـب أـيام توريقها و شعبان أيـام تفريعها و رمضنان أيام قطفها و الاستعداد لرمضان وهو مشروع كما هو معلوم ولا يتسع المقام لسرد فضنله ، ومع ذلك نقول: السلامة لا يعدلهها شـيء و كما قال الإمام اللالكائي
 السنة ( (Y// ) بسنده إلى أبيَ بن كعب- رضنى اللـه عنـه- قال: ״ و وإنَ اقتصنادا غي سنيلِ وسنَّة خير من اجتهاد في خـلاف ذلك ه هاللهم بلغنـا رمضان و واجعل عملنا كله صالحا ولوجهت خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ، و الحمد لله رب العالمين.

المعاصرين: الشيخ علي محفوظ، والثقيري، و ابن باز، والالكباني وابن عثيمـين وغيرهم الكثير من الثقات هن علماء الأمـة رحم الله من مات وحفظ من هو على قيد

ا - ذبـح ذبيحة يسمونها ( العتيرة )، وقد كان أهل الجاهلية يذبحونها فأبطل الإســام ذلك، حيث قال

 هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بهـا لأصنامهم،. [فتح الباري لابن حجر (alr/a) وقـال إبـن رجـب: هويشبـه الـذبـح فـي رجـب اتـخاذه
 شبرع لنا عيدين لا ثالث لـهما الفطر والأضحى فعن انــس قـال : قدم رســول اللـه صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: مـا هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهها في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أبدلكم بههما خيرا منهما يوم الأضحى
 Y - تخصيص رجب بصيام غيرما يشرع في غيره من الشهور ، من صنيام الاثثنين والخميس والأيام

الثلاثة البيض وصيام يوم وإفطار يوم . r - تـنصيص رجـب بـالـصـدقـة لاعتـقـاد فضلاه، والصدقة مشروعة في كل وقت، واعتقاد فضرلتها في رجب بذاته اعتقاد لا دليل عليه . ع - تخصيص رجـب بـعـمرة يسمونها (العمرة الرجبية)، والـعمرة مشروعة في أيـام الـعـام كلها (قاله بمعناه الشيـخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فـي فتاويـه مستندا لما قرره الإمام أبو شامة في كتاب

البدع والحوادث )
0 ت تخصنص رجب بصلاة مخصوصصة ، ومثاله : ما يسمونها بصلاة الرُغائب قال شـيخ الإسلام ابن تيمية
 الرغائب بدعةّ بـاتغاق أئمـة الدين كمالك والشا والشانعي وأبـي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم والحديث

المروي فيها كذب بإجماع لأهل المعرفة بالحديث ". Y- تخصيصنه بزيـارة قبر النبيً صلـي الله عليه وسـلم : وزيـارة مسجده صلى اللـه عليه وسلـم وقبره مشروع في السذذ كلها ، و لم يرد دليل على تخـي الحيص رجب
 V- V الاحتفال بليلة الإسـراء والمعراج في رجب بأي مظهر من مظاهر الاحتفال
وقد أبطل العلمـاء هذا الآحتغال من وجوه أهمها :
. Yr.

 رضي الله عنهما مرفوعًا، وآفته حفص بن عمر، ذكره باسمه واسم أبيه فقط وهو من المتفق والمفترق؛ حيث إن عددهم في „التهذيب، خمسة عشر راويًا، وفي پالميزان، أكثر من ثـلاثين راويًا، ولكن بالتحقيق هو حفص بن عمر بن ميمون العدني الذي روى عن ثور بن يزيد الشابيء قال الحافظ في "التهذيب" (VIA/ror/r)، قال العقيلي: يحدث بالأباطيل وتال الآجري عن أبي داود ليس بشيء، قال: وسمعت ابن معين يقول: رجل سوء، وقال الدارقطني في پالعلله: „حتروك،. اهـ.
 قلوب عبادك الصالحينه.
 الإحياءه: أخرجه أبو الشيخ ابن حيَان في كتاب العظمة من حديث معاذ بن جبل والعرباض بن سارية بسند ضعيف. اهـ. قلت: وهذا منهج الحافظ العراقي في تتخريج الإحياء، وهو من دقيق فقه العراقي في „التخريج، عند الاختصار فلم يكتف بعزو الحديث إلى مصادر الحديث الأصلية، بل يذكر الراوي الأعلى، ثم درجة الحديث.
 عبده ورسوله، فلا سبيل لأحد عليه، إلا أن يصيب حدرا، فيُقام عليهه.

 الحديث عن الحكم بن أبان، قال ابن عدي: "والحكم بن أبان وإن كان فيه لين، فإن حفصُا هذا ألين منه بكثير، والبلاء منه لا من الحكم، وعامة حديثه غغير محفوظه. اهــ الــ
 انظُا.
 الحديث لا يصح: اخرجه الطبراني في "المعجم الكبير، (T/Q/YAT/YY) من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد عن ابيه عن محمد بن عبد الملك بن مروان عن أبيه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، وعلته عبد البلك بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي، قال الإمام الذهبي في ״"الميزان،

YI إلتّ

 „كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتغل بـها، فتغير حاله، ملك ثلاث عشرة سنة استقلالًا، وقبلها منازعًا لابن الزبير تسع سنين،. اهـ. وعلة أخرى عبد الخالق بن زيد قال: الإمام البخاري في "الضعفاء الصغير" (Yミ): (٪بد الخالق بن زيد بن واقد: عن أبيه، منكر الحديث). اهـ.
 (فيه نظر) و(سكتوا عنه) فيمن تركوا حديثه ويطلق (منكر الحديث) على من لا تحل الروايـة عنهه. اهه.
 الحديث لا يصتح: أورده الحافظ ابن حجر في »تبـيـين العجب بما ورد غي شهر رجب، (صغף) قال:
"وروينا في جزء من فوائد هناد النسفي بإسناد لهه منكر إلى الزهري عن أنس مرفوعًا بـهه. اهـ.
 الأكبره.
الحديث لا يصح : أورده الحافظ ابن حبر في "تيـين العجب" (صح؟) وقال: "وهو متن لا أصل لهه، اختلقه أبو البركات السقطي، وركُب له إسنادًا عن أبي سعيد مرفوعًاه.
 كفضلي على سائر الأنبياء، وفضل رمضنان على سائر الشهور كفضل الله على خلقهه. الحديث لا يصح: أورده الحافظ ابن حجر في پتبيني العجب، (ص0٪) قال: قرأت بخط سلفي الحافظ قال: قال أنبأنا الشيتخ أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي، ثم ذكر السند عن أنس مرفوعًا، ثم قال: ورجال هذا السند ثقات إلا السقطي فهو الآفه، وكان مشهورُا بوضع الأحاديث وتركيب الأسانيد، ولم يحدث واحد من رجال هذا الإسناد بهذا الحديث قطـ اهـــ

 (التلخيص): (سنده واهٍ)، وعلته يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب، قال الإمام البخاري في
 حديثه. اهـ.

 الحديث لا يصح : أخرجه الحاكم في »المستدرك" (Y/Y) من حديث أم عصمة مرفوعًا، وعلته أبو مهدي سعيد بن سنان الحمصبي قال الإمام البخاري في "الضعفاء الصغير" (هrا): (منكر الحديث،)، وهذا المصطلح للبخاري قد بيناه آنغًا، وقال الإمام الضسائي في (الضعفاء والمتروكين، (Yش): (متروك). وهذا المصطلح عند النسائي له معناه حيث بينه الحافظ ابن حجر في پشرح النخبة، (صrV): „مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يـتمع الجميع على تركهه. وذكر الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (६।/६) قال الدارقطني: (اسعيد بن سنان انان: أبو مهدي حمصي يضع الحديث، وأبو سنان كوفي سكن الري من الثقاته. اهـ.


عبادُ الرُخْمن الذين يمشونَ عَلى الأزْض هوْنا | 1 | (الفرقان:63)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: وبعد، فإن لعباد الرحمن صفات بيِّها الله في كتابه العزيز من مفات عباد الرحمن الثواضض والسكينة والوقار
 [الفرقان:ז7]: هذا حالهم، يمشون على الأرض في تواضع وسكينة ووقار، يمشون على الأرض غير مستكبرين وغير متجبرين كذلك، فثّمٌ رجل يمشي على الأرض بمال قد آتاه الله إياه وابتلاه الله به، قد امتلا صدره كبرًا وغروراً، أما عباد الرحمن فليسوا كذلك، يِلمون تمام العلم أن ما هـ هم فيهـ سواءُ كاءّ كان خيرأ أو كان شرأ- إنما هو ابتلاء وفتّنة، كما قال
 ,وَلِّْ الكريم الزكي سلجمان -عليه السلام- ملا رأى عرش ملكة سبا مستقرأ عنده -لقد انتقل إليه العرش في


 عباد الرحمن من شانهه أنهم يمشون على الأرض هوناً، أي: متواضعين، قلوبهم خاشعة لله، قلوبهم خائفة وجلة من لقاء الله، قلوبهم خائفة من مكر الله سبحانه وتعالى، فهم خائفون من إحباط السيئات التي تطالبهم، إذا فكر أحدهم في شيء يسخط الرب عليه، سرعان ما رجع إلى صوابهـ وسرعان ما يثوب

من مصفات عباد الرحمن: القول الطيب الحسن


## Upload by: altawhedmag.com

 وتعاللى ما فرط في الكتاب من شبيء. فليس فقط يبـين لنا ربُنا حـا الليل؛ ولكن منهجنا الذي نسلكه كنلك في الإنفاق يـينـ، لنا ربُّنا
يــين لنا رينا سيصانـه اقتصادنا وكيف نكون فيه،


 وليسوا بـالشصيصين اليـناء المذمومـين، الذين حـازوا شر الأدواء وهو داء البخل، قال النبي صـلى الله عليه

 اللهه: قال: وأي داء أدوى من اليخل؟! بل سیدكم فلان) وسمى لهم النبي صلى اللهه عليه وسلم سيدا آخر غير الـجد بن قيس. فعباد الرحـمن مقتصسون في سيرتهم، مقتصسون
 "مَاْلِّ

> [الإسراء:YQ].

قال النبي صللى الله عليـه وسلـم: (إنٍ الاقتصـاد و السهـت الحسن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). [رواه

الترمذي وقال :حسن صحيح.] فكما يـبـين الله لنا أحو النـا في الليل، وكما يــيـن اللـه لنا أحو النا في التفكر في آلائه، يــيـنين لنا طريقتنا في الإنفات



اعتدال وتوسسط. فالحمد لله على هذا الدين القويم. هِ

فهكذا عباد الرحمن، ليست أمورهم مبنـــة على الأمـانتي البـاطلة فقط، بل قدموا أعمـالًا برحون بـهِا رحمة ربهـ

 من النار؛ لأنهـ يـعلمون أنه لا صـارف للعذاب إلا هو سبحـانه وتعالـى.


[الفرقان:77]

ثم يــين لنا ربنا سيبحانه أصل ديننا الـذي هو أصل الأصـول كلهوا، ألا وهـو تـوحـده سيـحانـ، قـال الله
 بل هم موحدون، وانفصل أهل الإسلام عن سـائر الللل



 [الليل:






 مز


 سبـحانـه وتعالـى وحـده لا شريك لـه، لا ريـاء فيـه، ولا
 حالهـم دائرُ بـين القيـام و السـجود.
 وكـمـا وصفههـم ر.






 الآخرةِ وطلبُ رحمةِ الله سيـحانه وتعاللى، ليلهم على هذا المنوال. هـذه -ـــا إخـوة- ليست أساطير، إنمـا هـي سير أهل الفضل ووالصـلاح، فهم قدوة للسـالكين الذين يريدون أن يسلكوا مسلك أهـل الفضل، مسلك عباد الرحمن
 وليس بییتهم في لـهو وعبث، إنما مبيتهم لربهـم سجدا وقيـامـا ومع هذا المبيت الطويل الذي يتققلبون فـيـه بـين السحود والقيـام والركوع، فهم يقولون: ربنا اصبرف عنا عذات جهنم! هـم يـعملون الأعمـال ويسـألـون الـلـه القبول، لا يعملون الأعمـال ويفتخرون بـها، بل كما وصفها "نَ
[المؤمنون:7.7].
据


التو2


الشهادة هنا بمعنى الحضنور، فتقول: شهد فلانُ الشيء، أي: حضر فلان الشـيءَ. وتُقول: شهد فلانُ علىي الشيء، أي: أقام عليه إقراراً. فالشهادة هنا بمعنـِي الحضور.
 أي: لا يحضرون مجالس اللهو، ولا مجالس الشرك، ولا مجالس العبث، ولا مجالس المجون، فهذا ليس من دأبهم، ليس من ديدنهم، ليسِ من شأنهـم. هذا شأن سُقطة الناس وسنفلة الذاس، هذا شأن الغافلـين من الناس. أما أولو الألبّاب فكها رُوي عن يحيى بن زكريا عليهما السلام، وهو طفل صغير صببي يأتيه أصحابه فيقوِلون: (يا يـيـي! هلم نلعب يا يـيىي! فيقول: ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا)
 [مريم:باץ1] فأولو الألباب وعباد الرحمن لا يحضرون هذه المجالس المدنسـة؛ مـجـالـس الـلـهو والمـجـون، مـجـالـس الغزل، مجالس العشق الخـلاعة ، والفسق الـذي يفعله أهل الوقاحة وأهل السفور وأهل التمرد وأهل العصيان. هـم لا يحضرون مثل هذه المجالس بـحال من الأحوال، ولا يحضرون مجالس الشرك كذلك. وكذلك هم لا يشهدون الزور بالمعنى المعهود للشهادات،
 لا يشهدون الزور، كما قال النبي صلى اللا الله عليه وسلم: (ألا وقول الـزور، ألا وشهادة الـزور، فما زال يكرالـا يكرها حتى قال الصحابة: ليته سكت!). فهم إذا رعوا شيئاً شهدوا كما رعوا ليست شهادتهم للمشنهود له، إنما شهادتهم لله، فإن الله أمر بإقامة
 [الطلاق:r][ فكذلك علموا قول اللهه تعاللى في كاتم الشهادة: (پوثن
 فلذلك قالوا كلمة الحق، قالوها ولـم يخشوا في اللـه لومة لائم، علموا أن الله قادر على أن يستبدلهم بقوم أخرين.


 بل انتفعوا به، لم يكونوا كالذين قال الله فيهم: پ全
 [البقرة:Y-Y]؛ ولكن يقفون عند حدود الله، إذا ذُكروا تذكروا، كها كان أمير المؤمنين عمر؛ إذ دخل عليه عيـيذ بن حصن الفزاري فقال له -أول ما دخل عليه-: اتق الله يا ابن الخطاب ! فإنك لا تعدل.

والنحل في كل البقاع، بـأن أهل الإســلام يشهدون أن لا إلـه إلا الله وأن محمدا رسـول اللها الها أمـا سائر أهلِ الأديان فيجعلون لله شريكا آخر، كل يدعي لله شريريكا غير الآخر، أما أهل الإسلام فلا يدعون مع الله إلها آخر،

فاتخاذ إله آخر أعظم جُرم يرتكب في حق الرب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: (أي الذنب أعظم يـا رسول اللهه قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك) سبحانه وتعالى، هذا ذنب لا يُغفِر بحال إذا مات عليه شخص. قال تعالىي: nإِنَّ




 قال الله سبحانه في شأن أهل الإيمـان أهل التوحيد:行
 الصـلاة والسانلام: (لا يحِل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمداً رسـول الله إلا بإحدى ثـلاث الثيب الزاني، والنفس بإلنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وجـاءت أمور أخر تندرج تحت هذه البنود السالذة: كقتال الفئة الباغية التي ذكرها الله في كتابه:
 [الحجرات:9]، وكالمفسدين في الأرض من قطاع الطرق، وكمن عمل عمل قوم لوط، كما هو منصوص في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام.

 الإرجاء الذين يقولون: إن الإيمان في القلوب فقط، وليس على عمل الجوارح ثواب أو عقاب، وهذا قول من أضل الآقوال وأبعدها عن تشريعات الحكيم الحي الحميد سبحانه، أي: الذين يقولون: إن الأعمال تتأخر عن الاعتقاد، والله توعد القتلة وتوعد الزناة وتوعد أهل الشرك حيث قال:
 وقـال النبي صلى اللـه عليه وســلم: (ورأــــت رجالاًا ونساءٌ عـراة على مثل التنور، يأتيهم لهب من أسغل منهم فيحرق فروجهم -تلك الفروج التي استمتعوا بـها في الحرام- فيُسمع لهم صراخ ويُسِمع لهم ضوضاء


 ذليلاُ مهاناً حقيراً والعـياذ باللها

ثـم بــين الـلـه صفـات هـؤلاء الـصـالحـين الأتقــــاء عباد
 [الفرقان:VY] هذا حالهم.

Upload by: altawhedmag.com
 ثبتت صفاتهم وظهرت أعمالهم واتضحت معالمهم ومعتقداتهه.
 والـغـرف في أعـالـي الجنـان، قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الـي الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السـماء؛ لتفاضل ما بينهم. قالوا: يـا رسول الله! تلك منـانـل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم؟ قال: كلا، والذي نفسي بيدها رجال آمنوا بـالله وصدقوا المرسلـين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أبا بكر وعمر منهم) رضي الله تعاللى عنهوا، نسأل الله أن يلحقتا وإياكم بهم.
 صبروا على ماذا؟ صبروا على التكاليف التي كلفهم الله بها، صبروا على جهل الجاهلـين، صبروا على عبادة ربهم، صبروا على طاعة الله، صبروا على الجـوع، صبروا على الخـوف، صبروا عند البأساء وعنـد الـضـراء وحـين الـبـأس، أعرضـوا عن اللغو، وصبروا على أذى المؤذين وجهل الجاهلـين.





[الرعد:غץ]
سلام من الله، سلام من الملائكة، سلام من الأنبياء.

[الو اقعة:Y-Y-Y7]
 -بعد توفيق الله- بصبرهم، كما قال تعالى: ״ وَبَعَانتُـا "
[السجدة:٪٪]

 على النار إذ ألقي فيها، وصبر على إلى ذـيح ولده إذ أمر بذبحه، وصبر على الختان إذ أمـر بـالاختـتان وهو ابن ثمانـين سنة، فاختّتن بـالقُدوم، وصبر على لقـي الجبابرة، وصبر على بناء الكعبة، صبر على خصال


 "
 عنَّا حِولًا [الكهِ:
 ونِعُم المقام. الحمد لله رب العالمين.

فهم عمر أن يبطش به؛ بلا قال له هذه المقالة: اتق اللهه يا ابن الخطاب ! فإنك لا تعدل فقال الحر بن قيس مذكرا لأمير المؤمنـين عمر - والحر كان من حملة كتاب الله-: يـا أمير المؤمنين! إن هذا

 تخطاها أمير المؤونـينٍ عمر ولا تعداها، بل كان وتافا

عند كتاب الله عز وجلِ.

 أي: لم يكونوا صنا عن استماعها، ولا عمياناً عن الانتفاع بها وإبصارها






 [الفرقان:VY]: لم ينلهم شـيء من هذا اللغو، ولم ينلهم شنيء من هذا الباطل من صفات عباد الرحمن: سؤال الله الولد الصالح


 وأن يعفه بزوجته، وأن تقر عينه بزوجته، يسأل رئل ربه ذلك؛ حتى لا يلتجئ بيصره إلى الحرام، يسأل ربـه أن يمده بأولاد صـالحـين طيبين محسنين؛ حتي لا يلتجئ إلى حسد أولاد الآخرين، يسأل الله أولادا صالحـين؛ حتي يدعوا ربهم له بعد موته.

 للخيلاء ولا للتباهي ولا للاستكثار أبـداُ، فـإذا كان الولد سيأتي طالحا والعياذ باللها فيئس المجيء جاء، فليذهب وليمت في صغره، ولا يُنُكى عليه، فها



[الكهف:AY]

 لالهل التقى، اجعلنا أئمة في صلاتنا، في زكاتنا، في آقوالنا، في أفعالنا، لا يطلبون أن أن يكونوا أئمة في الإجرام، ولا أئمة في الفسق، إنما يطلبون أن يكونوا
 أمـا عن مــأل وجـزاء عباد الرحمن وسبب ذلـك، فقد

 कर


 تحصنى، وحوده لا يسِتقصنى، واششهد أن لا إله

 الله ورسوله المدعوث بُالرحمة والهُدى، صلى
 وسينَح بين يـيِهِ الحصنى، وعلى آله


 إما بعد． فأوصيكم－أيها الناس－ونفسي بتقوى

 إن ني القيامة لحسَرات، وإن في الحشر لزفرات، ورإن عند الصر إطلعثرات، والظلمُ بِومئذ ظلمات، والهول كل الهول حـن تُعرض الـسسناتُ والسيئاتُ، فمن زُحزح عن النـار وأدخِل الجنـة فقد فازَ ونـالِ عالِّيَ الدرجات． فاتق الله－يا عبد الله－ك فهـا ثبَت المواعظ إلا العِملُ بهِاء（وَلَّ鲑颫重然 عَ


．النساء：74－79［ 7 ［ غيرة الله على عباده المؤونين ：


## ＊

أيها المسلمون：إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرةُ الله أن يأتي المؤْمنُ ما حرّ اللها الـه، من أجل ذلك حرَم الفواحشِ．
 الغيرةُ－وربكمَ أسمَى سِمهات الرِّرِل إلحُرِ الكريم والمرأَةُ الحرّة الكريمة－فضـلا عن المُسلمِ

 البشرية وتعاستُهُا، وفسادُ المُجتمعاتِ وتفِكُكهِا في ذهاب الغَيرة، واضمحـلال الكرامة．


Upload by：altawhedmag．com

بل لِقد قال ابن القيم -رحمه الله-:- >إنه يُفُسِدُ حالُ الفاعِلِ والمُفعولِ فسادُا لا يكادُ يُرجِى بعده

صلاحُ، إلا أن يشاءَ ألله بالتوبة النَّرُوحّ، يذهبُ بالحياء، والحياءُ هو حياتُه وحياةُ القلوب، ومن فقدَ الحياءً استحسنَ القبيح، واستفُبحَ الحسنَ، وذهبَ ماءُ وجهه، وحينئِّ يستحكَمُ فيه الفسادُ والانحِراف، عِياذًا بَاللهُ من مقت الله.
أنّر الابتلاءات على نهسية الإنسان؛ معاشر المسلمين: لم يبتل الله -سبحانه- بهذه الكَبيرة قبل قوم لُوطُ أَحدُّا من العالمين، وعاقبَهِم
 أنواع العقوبات، منها: الهلاك، وقلب الديارِ، والخسِ، والرُجم بالحجارة من السماء، فنّكِّلِ بهم نَكالاً لم يُنكِله بآمة سِواهم، وذلك لعظطيم فسادهم، وفُطاءَةِ جُرمهُمْ يقولَ الحافظظ ابن القيم -رحمه الله-: : nبا كانت مِفسدةُ اللُوطيَّة من أعَّمَ المفاسد، كانت عقوبيتُه في الدنيا والآخرة من أعظم العقووبات). وقدّ لعنَّ نبيُنا محمدٌ -صلى الله عليه وسلم-
 عمل قوم لوطِّ لـِّنَ اللهِ من عِمل عمل قوم لوطِ، لعنَّ اللهَ من عملِّ عملَ قوم لُوطس. قالها كَّلاثاً. رواه أحمد في مسنده، والنسائي في سنتنه، والحاكثُ في مُستدركِه، وقال: (صحيحِ الإسناد ولم يُخْرجاهr. ويقول -عَعليه الصـلاة والسِامـ: : امن وجدتُموه يعمل عمل قوم لوط فاتتلوا الفاعل والمفعولِ بهه،. رواه أحمد، وأُبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصحَده. وعند الترمذي: (ملعونٌ من عملَ عملَ قوم لُوطه. رواه ابِ حبان وغيره، وإسَنادُه على شرُط البخاري.
معاشر الأحبَّة: ثم تأتمَلُوا هذا الحديث عن نبينا
 عمر ـُرضي الله عنهما- قال: أقبلَ علينا رسولِ اللهه -صلى الله عليه وسلم-،، فقال: (nيـا معشر

 في قوم حتى يُعلنُوا بِها، إلا فشا فيهم الطاعُون والأوجاُعُ التي لُم تكن مضِت في أسلافهِم....... الحديث
المجاهرة بالفُوا احش وأثرها ثُم انظُروا ما تقولُه الإحصاءاءات العالميّة، تقول:

نعم -عباد الله- حينما يكون المُجتمع صارمُا في نظام أخلاقِه، وضوابِط سُلُوكِه، غَيورًا علِى كرامته وكرامة أمتّه، مُؤُثِّرُ رضضا الله على نوازِع شهواتِاته، حينئِّ تستقيمُ كَي طريق
 مناراتُه. بصيانة العِرض يتجلَى صفاءُ الدين، وجمالُ الإنسانية، وبتدنيسِه وهوانه ينزل الإنسانُ إلى أحطِ الحيواناتَ بهيميَّ، ومن حُرم الغَيرة حُرِم طُهر الحياة، ولا يُمتدَّحُ بالغيرة إلا كرامُ الرجّال وكرائمُ النساءر

معاشر المسلمين: لقد ابتُلي أهلُ هذا العصر بانحراف مقيت، يُريد تجريد الإنسان من إنسانيَته، ومن أعلى خصائصِه التي أكرمُه الله بِها، وفضْله

فيها علي كثبر مصن خلق تفضيلا وإن مما يُخيفُ ويُرعب: مُستوى المُجاهِرة في هذا الانــراف الذي أصبحت تتـبـًاهِ مُنظماتُ وقوانـين وتشريعات -نسأل اللله السلامة والعافيةَ ليُضفِوا الشرعـة والإباحيَة على ما حرَمه الله، وحرَمته جميعُ الديانـات، وأبَتْهُ الفطرُ الساليمة، والنفوسُ السويَّة.
 أتدرون ما المقصبودُ -ـيا عباد الله-؟! إنه اللواط والسِحاقّ، إنه الجِسُ الثالث

 أن يتفوه بـها، فضلا عن أن يُؤذِي بها الأسماع فتنةُ وبِلاءُ وفِواحِ تستعِبدُ النفوس المريضة، يعيشُون عيشُةَ الهوْان، أسرى أهوائهم، انـحرَفوا عن مسالك الرُشد وسبيل القصد، شـذوذ يُـِرج الإنسان عن طبـعه إلى طبع لم يطِّعه اللـه عليه، حتى الحيوان النَهيم لا يسُلك هذا المسلك بل هو ذو طِعِ نـكوسِ، وإذا انتكسَس الطِعُ انتكسِ القلبُ الخِبثُ، ويفِّنُ حُ حالُه وكلامُّهُ وعملُه.
 من الفاعِلِ والِمفعولِ بِه، وِيُظلِّ الصدرَ، ويكسُو

يعرِفُها من له أدنُّى فِراسَة.


ينتهك خُرمات الله، ويقتل العفِة، وينحرُ الفضَيلة؛! إنها مسالكُ الجـاهليَة المُظلمة.

أِيها الإخوة في الله: ولتعلُموا أن من أسباب الوقوع في مثل هذه القاذُورات والفواحش: الإعراض عن اللله. من عرف ربَه وأقبل عليه جمع عليه قلبَه، وانتظَّحَ أمرُه، وطابِت نفسُه، واستقامُت فطرتُه، وصلُحَ أمرُه. ومنر أسباب الوقوع والانِحراف: الفراغِ، يقول ابن عقيل -رحمه الله-: "وِما تكون هذه الفواحش إِلا لأرعَنَ بطًال، وتلَ أن يكون في شُغلِ من عبادةٍ أو صناعٌ ألا أو تجارة.
وقال "حكيم: "هو سُوء اختيار صـادفَ نقسًا فارغة،. وأعظمُ الفراغ: نراغُ القلب من محبَة الله وخشيًته ولذة القرب مذهِ وحُسن عبادتاغه، والنفسُ لا تقعُُُ فارَغة، فمن لم يشغلها بما ينفَع شغلَّتْه بما يضْرُ ومن أسباب الانـحراف: وسائل الإعلام المنحرفة، فلها تأثيزُها البالغا فـالغ جر الناس والنفوس إلى الهاويَة، فيَ صُورها، وكلماتِها، وانفِعالاتِها، وقصصنها، ومُسلسِلاتها، مما وِا يُعِدُ عن الحياء والحشـمة، والوقار، والعغة،، والغِّيرة، والمروءة. وبكثِرُ في ذلك بعضن الكتابِات، والمقالات المانحرفة، والروايـاتِ الساقطة، وسِنِرِ
 بمُفِامرَاتهم العاطفيَّة، ومُراهقاتهم الشُانئة.
لإبُدَ من الرقِابة الصـارِمة على هذا الإعلام المُنحرف، وُعدم التهاوُن غي بيث ما يُرِوِج لـه أو يُهون من وقعِه من القصص الخليعة، أو الأتمثيليَات السَاقِّة، والروايات الإبـاحيَّ، والشذوذ الممقوت، نسأل الله الحماية والعافية. ومن ,أسباب الانـحر اف: التهتُك، والتبرُج، والسُفْور، وما يدعُو إليه من إطلاق البصر، والنظرُ بريدُ الفواحش، وهو سهُمٌ من سهامِ إبليس. ؤالحِشِمُُ والسِترُ لا ليِعَثُها إلا دِينُ أو خُلُق، والسَتُرُ والاحتِشام مُنسجمْ مع الغَيرة، والعُرِيُ والتهتَكُ مُسِجمُ مع الشُهوة؛ فالغيرةُ تبعُثِ
"إن مُعدَلات إنتشار مرض نقص المذاءِة „الإيـدز" تظهرُ في المُخنثِينِ من الرجال والمُسترجـلات من النساء بنسِةٍ تزيدُ علِّى عشرين مرَةِ عن
غيرهم".

كهاً ذكرّت المُنظَمة ظهورَ أوبئة جديدة من هؤلاء

 هؤلاء المخنـثين والمسترجلات إلى نسَب تصِل إلى ثمانية وستين بالمائِّة. ومن الأمراض التي شُبتلَّى بها هؤلاء الشذْاذ:

 واضنطراباتِ نفسيًّ، وتلق واكتئَابُ، وشعورِ
 بالله-
أما قول نبينا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-: (حتَي يُعلِنوا بهاه، فإن الأمرَ مُخِيف. نعم، إن مما يُخيف ويُرعِ: مُستوى المِاهرةٍ الذي أصبحَت تتبناه مُنظماتُ وقوانينَ وتشبريعات -نسال الله السلامة والعافيةليُضفوا الشرعيَة والإبـاحيَّة على مـا حرَم اللـه، وحرَمته جميع الديانات، وأبْتَه الفِطرُ السليمة
 الشرع المُطهر، والأخلاق ُلرَفِيعة، والفضائلِ العُليا، والقينَ السامِيَّة. قال بعضن أهل العلم: إن الجُرأة على الفواحشِ
 وكسَب الحرام، وظلم الخلق، وإضاعة المال والأهل والعـيـال.
هل الحريهُ تعنـي المُجاهُرة والمُفَاخُرة والتِباهِي -عـاذُاذا بالله- بالأفعال الشاذَة والمنحرفة

والمحرَمَهة!
وومها يُؤسَف لهـ: أن هذه المنظمات الدوليَّة المُؤتمنة على الصحَة في العالَم لم تُفكِر أو تُوص بمنع هذه الجرائُم، وإنما اشتغلت بإِيجَاد ما أسمَتْه هالطرقِ الإمنة التي تُؤمنُ احتياجات هؤلاء الشواذِ واللوطيَة المخنثيني، مع اعتر افها بقولهها: „إنها لمها لم تتمكُن من كبح جماح انـتشنار فيروس الإيدز،"!
 حقوق الإنسُان وهو يُحولهَ إلى بـهيمة أو أحط

 أيُ حمايةٍ لهؤلاء الشواذ؛ بِل أيُ حقوقٍ لمن
 إلى هذه الَفواحِش وأصحابِها والتعلقّ بها بإِلاصِه لربـر ومن ذلكَ: غِضْ البصر؛ فغضُ البمرِ يُورٌِ


[ $\mu \cdot$, النور [
فجعلَ غضَ البصر وحِفظَ الفَزْجَ أقوى تزكيَّهِ للِّفوس، وزكاءُ النفوسِ ِتضنِّنْ زوال جميع الشرور من الفواحِش والظلم والشِرك والكذِبِ وغيرها، يقول بعض السَّلِّ: مـا غَض
 أحدَّبِصرَه عما حرَم الله إلا أوجدَ الله
 وغضِ البصرِ يُوْرِثُ ثلاثِ خصال: حلاوةً الإيمانِ وِلِّذَّهُ، ونورَ القالبِ
 وشَجاعتَه. وسُبِّل, الجُنَيد -رحمه الله-: بَم يُستِعانُ على غضض البصر؟! قالْ "بَعِلِّ ان نظرَ الله إليـ أسبقُ إلى مأ تنَظُرُرْه.
من الأسباب المانِعة الحافِّة --بإذن الله وعونِه-: الْبُعدُ عن مواطِن الفواحِش، وبيئاتِها، وآماكن الرِيَب، فإذا ابتِعَدْ البدنُ ابِتُعَّ القلبُ. ومن ذلك: الاشتِفالُ بما ينفع، فإذا كان الفرِاغُ يُوقِعُ في المِصْائِب؛ فإنِ الاشتغالٍ بما ينفع يحفَطُ العُمر، ويُثمرَ البرَ والخير، وماً ينفعُ لا يقعُ تحت حصر؛ من خدمة الاهل، وطلب المعاش، ؤالصناعات، والتجارات،

والصُحبة الطيبة.
ومن ذلك: الاجِقِّهادُ في أنواعِ الطاعِات والعبادات، ووَد قالِ -عز شِيأُه-:

 : ץ.1-1]، ولاسيَما الاشتِغالُ بالذكر والدعاء والاستغفار وحُسن العبَادة. ومِن الُوصايا: الحِرضُ التامُ على تماسُ الأسرة، وبذلَ المزيد مْن الرعِاية والعِنَاية، في الالابناء والبنات، وحُسن تَربيتهم ووقايتهم من البيئات الموبوءًة، الحمد لله رب العالمين .

على الحِجاب، والشهوةُ تبِعثُ على السُفْور؛ بل لقد ضِّخوا بالغيرة من أجل المُتُعَ، أخرَجِوهنَ كاسِياتٍ عارِِياتٍ في مُقِابِل أن
 وأخواتهم. ومن أسبَاب الانحِراف: سُوءُ استخدام ادووات التواصُل من الهوْاتف، والشبكات، والمواقع، وما يجُرُه ذلك من سُسوء القول والعمل، ممـا يُوقِع في سُوء العواقِب وسِّوء الِّعال
 ضعُفَت غيرتُهُ على عِرضِه لا محالة، وقد قالوّا -وئِسِّ ما قالوا-: إن الحجابَ والحشَمة


 في الجري وراء الشَهوات، وإشباع الغرائِّز في الحرامُ، فأحلُوا ما حرَم الله، وحرّموا مِا ما أحلِ الله، حتى كادُوا أن يقولوا لاههل العفَّةٍ
 إِّهُ







[العنكبوت: rA- -r

أسباب الوقابة والسالكامة من الشوا حش:
أيها المسلمون: انتشارُ الفواحش من أكبر





من مقتَه ربُه وأعرضّ عنه ولم ينظر إليه؛! عباد الله: أما أسِبِّاب الوقِايدة والسلامة من
 واللُجوء إلِيه، والعِيانُ بجنابِه -عزَّ شانُهُهـ،
 نْ
 يقول شينُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
 شـئ قطُ أحلَى من ذلك، ولا الذّ ولا أمتعَ ولا
 ى

. الإمنى الإجمالمي:
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وهذا مُثل ضربه الله تعالى ذكره لمن كفر بالله بعد إيمانه، فاتبع الشياطين، من أهل الشرك بالله، وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال إسلامه، المقيمون على الدين الحق يدعونه إلى الهدى الذي هم عليه مقيمون، والصواب الذي الذي هم به متمسكون، وهو لـه مفارق وعنه زائل، يقولون له: „ائتنا، فكن معنا على استقامة وهدى، وهو يأبى ذلك ويتبع دواعي الشيطان ويعبد الالّهة والأوثان. اهـ. الطبري. وقال الطاهِر بن عاشورفي (التحريروالتنوير): "هو تمثيلِ لحال المرتد إلى الشرك بعد أن أسلم بحالِ من خرج في مُهِمُ فرجع على عقبيه ولم يقضُ ما خرج لـه،. اهـ. المعنى المفصل
قل: فعل أمر-والفاعل أنت-والهمزة لللاستفهام الإنكاري، „قِل أندعواه قال قتادة في الآية: خصومة علْمها الله محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالدة. لا يظهر أن مراده أن، المشركين قالوا ذلك مرة واحدة لبعض المؤمنـين أو لجميعهم، بل كانوا
 الكفر، ومنه ما رُوي من دعوة عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما لإبيه إلى الشرك؛ فنزلت ,الآية ردّا عليهم، فلقنه اللها الله تعالى هذه الحُجِة المؤثثرة- بما فيها من المثل الجُبيٍ الواضح لحالي الشرك وضلاله والتوحيد وهدايته- في سياق حجّج هذه السورة التي نزلت دُفعةُ واحدة. والاستفهام للإنكَار والتعجُّب، والمعنى: قل أندعو- متجاوزين دعاء الله القادر على استجابة دعائنا- ما لا يضرنا ولا ينفعنا


جهة عقبه كها يقال: رجع وراءه، ثم استُعمل تمثيلا سائغا في التلبس بحالة ذميمة كان فارقها صاحبها، ثم عاد إليها وتلبس بها، وذلك أن الخارج إلى سفر أو حاجة فإنما يمشي إلى غرض يريده فهو يمشي القدمية؛ فإذا رجع قبل الوصول إلى غرضنه، فقد أضاع مشيه؛ فيمثل حاله بحال من رجع على عقبيه. اهـ التحرير

والتنوير.
قال الشوكاني في (فتح القدير) قال أبو عبيدة: يقال لمن رُدٌ عن حاجته ولم يظفر بها قـ قد رُدٌ على عقبيه، وقال المبرد: تعقب بالشر بعد الخير، وأصله من المعاقبة والعقبى، وهما ما كان تاني تاليًا لالشيء واجبًا أن يتبعه، ومنه: والعاقبة للمتقين، ومنه: عقب الرجل، ومنه العقوبة لانها تاليـة للذنب. [فتح القدير للشوكاني]. قوله تعالى: ״بعد إذ هدانا اللهه، أي: للإسلام والتوحيد وأنقذنا من عبادة الأصنام فنصير كالمستمر على الضلال، بل كالذي استهوته
الشياطين أي: استمالته عن الطريق الواضح. قوله تعالى: آكالذي استهوته الشياطين في الأرضه، قال ابن قتيبة في (غريب القرآنه أي: هوت به، وذهب حيران، له أصحاب يدعونه إلـي الهدى ائتنا، يقولون له: ائتنا؛ نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، وأصحابه: أبوه وأمه. وقال ابن الجوزي في (زاد المسير): ومعنى „استهوائها" قولان: ' أحدهما: أنها هوت به وذهبت. قاله ابن قتيبة، وقال أبو عبيدة: تُشبُّه له الشياطين فيتبعها حتى تهوى به في الأرض
فتضلاه، والثاني: زيّنت له هواه، قاله الزجاج والكاف في "كالذي، إما نعت مصدر محذوف، أي نرد على أعقابنا ردّا كالذي، أو في محل نصب على الحال من فاعل نرد: أي نرد حال كونـا
 مردة الجن بعد أن كان من بني الإنسان. اهـ. ابن الجوزي. قوله تعالى: "حيران، حالْ: أي حال كونـه متحيرًا تائها حيرةُ وحيرورةً إذا تردد وسمى الماء المستنقع الذي لا منفذ له حائرًا
قوله: (لـه أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا)؛ قال الشوِكاني في „(فتح القدير، صفة لحيران، أو حاليُّة أي لَه رُفقفةٌ يدعونه إلى الهدى يقولون ائتنا فلا يجيبهم ولا يهتدي بهديـهم. اهـ.

كالأصنام وسائر ما عُبد من دون الله-، ونرد على أعقابنا بالعود إلى ضلالـة الشرك الفاضحـة بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام. [تفسير المنار ولمحد رشيد رضا]. وقال القاسمي في محاسن التأويل: „قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ا، أي أنعبد من دونه ما لا يقدر على نـا نفعنا إن دعوناه ولا ولا ضرّنا إن تركناه، ونرَّد على أعقابنا عطف على ولى (اندعو" داخل في حكم الإنكار والنفي، أي: ونرد إلى الشرك، والتعبير عنه بـالرد على الاععقاب، لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ما هو علم في القبح، مع ما فيّه من الإشارة إلى كون الشرك
 وقال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فقال تعالى: (قل الوال أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا اللهه) فنكون كرجل كان الان مع قوم على طريق، فضل فصيُّرته الشياطين، وأصحابه على الطريق يدعونه: يـا فلان هلم إلينا فإنا على الطريق، فيأبى. [زاد المسير لابن الجوزي].
"ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا اللهه:" قال ابن عطية في »االمحرر الوجيز" في قوله: "ونرد على أعقابنا) تشبيه؛ وذلك أن المردود على العقب هو أن يكون الإنسان يمشي قدمًا وهي المشية الجيدة فيرد يمشي القهقرى، وهي المثية الدنية، فاستعمل المثل بها فيمن رجع من خير إلى شر، ووقع في هذه الآيـة تمثيل الراجع من الهدى إلى عبادة الأصنام، وهدانا بمعنى أرشدنا. وقال الطبري وغيره: الرد على العقب يُستعمل فيمن أمُل أمرًا فنَاب أمله، والردُ: الإجماع إلى المكان الذي يؤتى مذه، كقوله تعالى: "رُدروهَا عَلئَّ [ص:صبّ]. والعرب تقول لكل طالب حاجة لم يظفر بها: "رُدٌ على عقبيهل،، وقال الطاهر بن عاشور في |(التحرير والتنوير): والأعقاب: جمع عقب وهير مؤخر القدم، وعقب كل شيء طرفه وآخره، ويقال: رجع على عقبه وعلى عقبيه ونكص على عقبيه، بمعنى رجع إلى المكان الذي جاء منه؛ لانه كان جاعلا إياه وراءه فرجع. وحرف "على" فيه لبلاستعلاء، أي رجع على طريق

管









 زَيْنَتْ لَهُ هَوَاَاهُ.





 لَرَبِّ الْعَالْمِينَ) فَأَسْلَمْنَاْ V









 وَاجْتِّاب النُهْهِ.






 والفوائد مستفادة من تفسير المنـار للشيخ
 مع تصرف يسير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قوله تعالى: „قل إن هديٍ الله هو الهدى): قال ابن الجوزي: هذا ردٌ على من دعا إلـى عبادة الأصنام وزجِرُ عن إجابته، كأنه قيل لهـ لا لا تفعل

ذلك؛ لأن هدى الله هو الهدى لا هدى غيره. وقال الشوكاني في فتح القدير: أمره الله سبحانه بأن يقول لهم: إن هدى الله أي دينه الذي ارتضاه لعباده هو الهدى وما عداه باطل،

ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه.
قوله تعالى: (وأمرنا لنسلم لرب العالمينه: "وأمرناه معطوف على الجملة الاسمية: أي من جُملة ما أمره الله بأن يقولها، واللام هي لنسلم هي لام العلة، والمعلل هو الأمر أي: أمرنا لأجل أن نسلم لرب العالمين. وقال الفراء: المعنى أمرنا بأن نسلم لأن العرب تقول أمرتك لتذهب، وبأن تذهب. [ذتح القدير لالشوكاني].
هو ائلد الالاية:


 يُفْعِ وَلَا ضُرُّر.














以





Upload by: altawhedmag.com

## باب الفقه

##  صضة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم <br> قَراءة القرأن بعد المَاتّة

الحمد لله وحده والصـلاة و السالم على من لا ذبـي بعده، وبعد:
 العام لقراعته صلى الله علعـه وسطلم في الصـلاة، ونكمل غي هذا العدد بعض الأحكام العامة المستفادة من



أنس معلقِا مجزوماً به فقال: وِّقَالْ عَبَيْدُ اللَّهُ عَنْ
















 الترمذي: ححسن صحيح غريب،، قلت: وهو على شرط مسلم.
 - ذهـب جمهور الفقهاء إلـى جـواز الـــمع بـين السَورتـين في الرُكعة الواحدة. وفّقق الحنابلة بـين النـافلة والفريضنة في الجمع بـين السسور في الرّكعة الواحدة فقالوا: لا بـأس أن يكون في النوافل لما ثبت في الرُوايات حيث إنـها كانت في الناذلة، كقيام الليل وغيره، واستحنِوا في الفِريضة أن يقتصر على سورة بعد الفاتحـة؛
 أكثر صـلاتـه، وهـي روايـة عندهم، وأْـَا الرَوايـية الأخرى فهي كمذهب المالكيَة وهي الكرإهية „لالنً النبي صلى الله عليه وسلم أمر مـعـاذا أن يقرا
 رضي الله عنهما - عندما قال له رجل: إني قرأت المفصِل في ركعة قال: إنَ اللـه تعالـى لو شاء لأترّله
 من الرُكوع والسَجود.(الموسوعة الفقهية الكويتية
. ra./ro
والمفصـل يـبـدأ مـن سـورة ق أو الحـجـرات إلى الناس.
قلت: والأصح أن الأمر مُسنتّو في الفرض والنفل؛
 ولقد بوِب الإمـام الیخاري على جواز ذلك بقولهـه:


وللحديث شاهد من حديث عائشة؛ قالت:كان رسول

 ((Y•r/1) واستدلوا على ذلك أيضُا بما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال: : إٕنَ النَّبَي صلِّى الله عليه وسلم - قرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران، (رواه مسلم والنسائي).
وعلي ذلك فالراجح ما ذهب إليه الجمهور فيجوز لـلإنسان أن يجمع بين السورتين أو أكثر ولا يقتصر على سورة واحدة. (شنقيطي). هل يجوز أن يقراً الإنسانُ بالسُّورة في الرُّعتين







بهـ. (موسوعة). وُقال ابن قدامة من الحنابلة: وإن قرأ في ركعة سورة

ثم أعادها في الثانية فلا بأس. (المغني (OVY/ا). وذهب المالكيّة إلـى كراهية تكرار السَّورة، وقال بعضهم: هـو خــلاف الأوالـى. فقد قـال ابـن عمر رضي الله عنهـها - „ الكلّ سورة حظَها من الرّكوع والسَّجود. ( موسوعة فقه العبادات جمع وإعداد

علي بن نايف الشحود ). واستدل الجمهوِر بحديث معاذ بن عبد الله الجهني أن رجــا من جهينة أخبره أنـه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسالم أم قرأ ذلك عمدًا. ( أبو داود والبيهقي بسند صحيح). قوله ( أم قرأ ذلك عمدا ) تـردد الصحابي في إعادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقراءة نفس السورة في الركعتين. قلت: وجـه الـدلاـــة مـن الحـديث تـكرار النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الزلزلـة في الركعتين. قال الشنقيطي: فأخذ العلماء منه دليلاً على مسألتين: المسألّة الأولى: جواز تكرار السورة في الركعتّين. (شرح الزاد). وللحديث بقية إن شاء الله

كأنهم قالوا لهه افعل كذا وكذا. قوله: „ما يمنعك وما يحملك") سأله عن أمرين فأجابه بقوله: إني أحبها، وهـو جـواب عن الثاني مستلزم لـــؤول بانضنمام شيء أخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصـلاة، فالمانع مركب من المحبة والأمر المحهود، والحامل على الفعل المحبة وحدها، ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله. (فتحانح الـأراري).

قـال نـاصر الدين بن المنير: في هـذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن الحامل لهه على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لألمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحـة قصده فصوّبه. قال: وفيه دليل على جواز تخصصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يُعد ذلك هجرانانَ لغيره،. (فتح الباري). قلت: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلمَ أقر هذا الفعل ليفيد الجواز، لكنّها ليست سنة تلتزم وإنما هي فقط جائزة لمن فعلها. ومما يدل علي صحة الجمع بين السورتين حديث ابن مسعود عِن عمرو بن مرة أنـه سمع أبـا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبدالله هذا كهذ الشعر؟! فقال عبدالله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، قال: فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة. (متفق عليه). وفي رواية الإمامٌ أبي دإود ورِد ذكر السوِر قال ابِنِ










يدل على جواز أن يقرن بَيْن السور. تـال الحـافظ ابـن حجر: فأما الجمع بـين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود، ومن حديث أنس أيضُا، وهذا الحديث'أول حديث موصول أورده في هذا الباب، فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه، وفيه



Upload by: altawhedmag.com

## تأثير قرائن السياق على الأحكام المقوية"



بالنظر إلى الظن الآقوى بحسب ما يقع للناظر


وجوه الترجيح:
 ): " واعلم أن التراجيح كثيرة، ومناطها: ما كان إفادته للظن أكثر فهو الأرجح، وقد تتعارض هذه المرجحات، كما في كثرة الرواة، وقوة العدالـة وغيره، فيعتمد المجتهـ في ذلك على ما غلب على

ظذه، ( البحر المحيط ج/ 109/)
 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ر أن وجوه
الترجيح عددها خمسون وجها ( الاعتبار صـه ه ). وكذلك ذكر هذا العدد ابن الصلاح ( ت تّغاهـ ) في

 ذكرها وجهًا وجها حتى عدٌ مائة وعشرة أوجه.
 على ذكر بعض هذه الأوجه، مع ذكر أمثلة توضيحية لها طرق الترجيح بـين الأدلة النقلية: وله, أربعة أوجه كما سبق ذكره. أولا: الترجيح من جهة السنذ: وله طرق منها: كثرة الرواة:
فإذا تعارض خبران ولم نستطع الجمع بينهما، رجحنا الخبر الذي رواته أكثر على الخبر الذي رواته أقل، وهذا ليس على إطلاته، بل بضوا بِلـي


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
فلا يزال كالامنا متصلا حول الطرق المعينة والخطوات المتبعة التي تتخذ لدفع التعارض الظاهري بين النصوص، وقد ذكرنا خطوتين من خطوات دفع التعارض: الخطوة الأولى: الجمع بين الأادلة ما أمكنتا ذلك،

فالعمل بالدليلين خير من إسقاط أحدهما . الوا الخطوة الثانية: إذا لم نستطع الجمع، نتنقل إلى النسخ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل هو عدم النسخ، وأن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل. وبدأنا البحث في الخطوة الثالثّة من خطوات دفع التعارض، ألا وهي الترجيح، فذكرنا أن الترجيح هو تقوية أحد الدليلين على الآخر، ولا يكون إلا مع وجود التعارض، ولا يُصـار إليه إلا بعد عدم التمكن من الجمع بـين الأدله. وأن محل الترجيح هو في الأدلة الظنية، وتكلمنا عن الدليل الظني والقطعي. الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقلينين، أو بين عقلينين، أو بـين نقلي وعقلي. فإن كان الترجيح بين نقلـينين فيكون ذلك من أربعة أوجه:
الأول: منها ما يتعلق بالسند
الثاني: بالمتن
الثالث: بأمر خارجي. الرابع : الترجيح باعتبار المدلول وإن كان الترجيح بين عقلين فيكون من ثاثاثة أوجه:
الاوول: منها ما يعود إلى الأصل
الثاني: إلى الفرع.
الثالث: إلى أمر خارج.
وإن كان الترجيح بين نقلي وعقلي فيكون ذلك

## a (7.) 

ثـ رجح الجمع بدلا من الترجيح، فقال: لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منه، وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد، كان أولىى، وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان يطلق على الألى الفائت غالبًا، لكن يطلق على الأداء أيضِا...ه ( فتح الباري ( $119 / \mathrm{r}$ وإلى الجمع أيضًا قال ابن الملقن فقال: و القضاء في عرف الشرع هو الإتمام، فلا فرق إذا بينهما، قال


[فائدة: وطرق الترجيح من جهة السند كثيرة؛ أذكر منها من باب تمام الفائدة ـ دون تفصيل . لأن الأمر يطول:
ا-ترجيح رواية الكبير على روايـة الصغير Y- Y- Y ترجيحِ روايـة الفقيه على مَن ليس كذلك. r-ع-ترجيح رواية الأحفظ.
0-ترجيح روايـة الخلفاء الأربعة أو أحد منهم. Y-ترجيح رواية صاحب الواقعة. V الترجيح بكثرة المخالطة.人-ترجيع رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سيبه.
१-ترجيح أحاديث الصحيحـين على غيرهما - ا- ترجيح رواية من تأخر إساملامه (انظر قواعد
 واتياً: التوجيع هن جهة المثن: وله طرق منها: ا- ترجيتح النص على الظاهـر : النص (المقصود هنا المعنى الاصططلاحي الأصوليي، وليس معنى النص أي الدليل من القرآن والسنة): هو كل لفظ دل على الحكم بصريحه، على وجه لا لا احتمال فيه، مثل قوله تعالىى:会
 فقط) والظاهر: هو كل لفظ احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الأخر، كالأمر والنهي، وغيرهما من أنواع

الترجيح بكثرة الرواة، هو ما ذهب إليه الجمهور. قال ابن دقيق العيد: هذا المرجح من أقوى المرجحات. وقال الكرخى: إنهها سواء. ولو تعارضت الكثرة من جانب والعدالـة من جانب آخر، ففيه قولان: ترجيح الكثرة، وترجيحِ العدالـ، فإنا رُبً عدل يعدل ألف رجل في الثقة، كما قيل: إن شعبـة بن الحجاج كان يعدل مائتيني، وقد كان الصحابة يقدمون رواية الصديق رضبي الله عنه على رواية غيره. (قواعد

التحديث للقاسيمي صسrاب). منال:
عن أبـى هريرة رضبي الله عنن عن النبي صلى اللـه عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصنلاة وعليكم بـالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. (البذاري حوجاتا ومسلّم ح Y Y) فقد وردت بـعض روايات الحديث

 قال ابن الملقن ( ت \& 1 هـ هـ ): وذكر البيهقي اختلاف
 قالوا (فأتموا | ا: أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة، فهو
 أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن عيـنة "و اقضوا ما فاتكمه. قال أبو داود: قال يونس والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب عن الزهري "وما فاتكم فأتمواه. () وقال ابن عينينة عن الزهري وحده: (فاقضنوا وقال مصمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضني الله عنه ( فأتموا ٪، وابن مسعود وأبو قتادة وانـي ـ رضي الله عنهم . عن النبي صلى الله عليه وسلم:
 وأشار الحافظ ابن حجر ( ت ه هـ هـ ) إلى إسناد الحديث، ثم قال: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ (فأتموا)، وأقلها بلفظ (فاقضنوا)، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بـين الإتمام والقضاء مغايرة،

Upload by: altawhedmag.com

بدون ولي باطل وغير صحيح؛ يقول (الخطابي ت
 الفضيلة والكمال، وهذا تأويل فاسد.. والنفي في المعاملات يوجب الفساد؛ لأنه ليس لها إلا جهة واحدة، وليس كالعبادات والقرّب التي لها

جهتان، من جواز ناقص وكامل.( تراجع) وكذلك تأويل من زعم أنها ولية نفسها، وتأول معنى الحديث على أنها إذا عقدت على نفسها فقد حصل نكاحها بولي، وذلك أن الولي هو الذي يلي على غيره، ولو جاز هذا في الولاية، لجاز مثله فيلي الشهادة فتكون هي, الشاهدة على نفسها، فلماً كان في الشاهد فاسداً، كان في الولي مثله. (معالم السنن r/
 المنطوق: هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. والمفهوم: هو المعنى المستغ المناد من حيث السكوت اللـلازم للفظ؛ كقولـه تـعالى: ״إلن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نـارا وسيصلون سعيرا" ( النساء • ا )، فدلالة المنطوق: حرمة أكل أموال اليتامى. ودلالة المفهوم: تـريم إحراقها وإغراقها، وكل صن الور إتلافها، وهذا هوا المسكوت عنه في الآيـ، لكن استفدناه واستنبطناه من نص الآية.
والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة
 وتارة من جهته تلويحا، فالأول: المنطوق، والثاني: المفهوم. ( انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار ، .(rY/r
مثال: حديث أبي سعيد الخدري رضني الله عنه

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: „الماء طهور
 وحديث ابن عمر رضبي الله عنهما قال سمعت رسول اللهه صلى الله عليه وسلم سُئّل عن الماء يكون بالفلاة (الصحراء) من الأرض وما ينوبـه من الدواب والسباع؟ فقال رسول الله صـلى اللـه عليه وسلم: „إذا بلغ الماء قلتين لم ينـجسه شـيءه (صحيح سنّن ابن ماجه ح حملم (olv). فو ائد:
1- حديث القلتين ضعفه جماعة من أهل العلم

الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة


 قلت: كدلالة الأمر على معان متعددة، منهّا: الوجوب، الاستحباب، الإرشاد... فدلالة الأمر المطلق على الـى الوجوب هي الظاهرة، مع احتمال غيره إذا جاء الدليل الصارف عن الوجوب إلى غيره. وقد يـرفون
 تقريقًا بينه وبـين النص (أصول الفقه الذي لاني لا يسع
 تعريف القطعي والظني، مع ملاحظة أن التفرقة
 الرسالة كأول كتاب في أصول الفقه، لذا كان النصن عنده هو الظاهر، والظاهر هور هو النص بـلا تفرقة، لكن

الأصوليين من بعده فرُقوا بينهوما، كما ذكرنا).

## مثال:

قال الله تعالى:n والوالدات يرضنن أولادهن حولـين
 مدة الرضاعة حولان. وقوله تعالى: "وحملا (الوه، وفصناله ثلاثون شهرًا، فالآية هنا ليست نصاً (بالمعنى الاصصطلاحي) في تحديد مدة الرضاعة، فهي تصتمل هذا وقد لا تحتمتمله، وهذا ما يسمى يـالظاهـر . فعند التعارض فإنتا نقدم الآيـة الأولى؟؛ لأنها نص في مدة الرضاعة، بينما الآية الثانية لم تقتصر على بيان

مدة الرضاعة فقط، بل أُضيف إليها مدة الحمل. r- r- rرجيح الظاهر على المؤوّول: الظاهر سبق تعريفه. أما التأويل: فهو حمل معنى ظاهر للفظ على معنى محتمل مرجوح (شرح الكوكب المنير لابن النجار ت
. هعنـى التعريف: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال
 من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وإلا فالأصل عدم التأويل. مثال: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: „لا نكاح إلا بولي" (صحيح سنين أبي داود ح 1N1^)، فظاهر الحديث أن الولي شرط لصحة النكاح، والأصل في الكلام هو الحمل على الحقيقة، وبالتالي يُحمل النفي في الحـي نني الصحة، ولا يُصرف عنها إلا بدليل، فالنكاح
r- مههوم المخـالفة: وهو ما كان حكم المسكوت عنـا مخالفا لـحكم المنطوق بـه، كما في قوله تعالى: اورطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فمففوم المخالفة: هو أن طعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس بحل (انظر

 £- ترجيح المثبت على الأافي:
والمثبت هو من أثبت قولا أو فعلا أو راويا أو غير ذلك في الحديث، بينما النافي ينفيهـ، فعند التعارضن وعدم التمكن من الجمع، فإنه ترجح رواية المثبت؛ لأن معه زيـادة علم. فمتى اجتمع خبر ناف وخبر مُثْبت، كان المثبت أولى من النافي (انظر ألفصول في الأصول أبو بكر


 ت ت هـ مثال: هل هذا المثال صحيع؟
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (من حدثكمٍ أن النبي صلى الله عليهُ وسلم كان (يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً). (صحيح سنن الترمذي ح اY)، وحديث حذيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الني الله عليه وسلم أتى سبـاطة (أرض رخٍ تُوة تُلقى فيها المخلفات) قوم، فبال عليها قائمـا، فأتيته بوضوء، فذهبت لأتأخر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ ومستح على خفيه (صحيح سنن الترمذي ح ع (1)، فأم المؤمنين رضني الله عنها نفت لأنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا قط في البيوت، وأثبت حذيفة رضي اللها عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بـال قائمأ، فهو معه زيـادة علم، واطلع على ما لم تطلع عليه أم المؤمنـين عائشة رضبي الله عنها. والمثبت كما هو الم هور معه زيـادة علم. [من العلماء من قال بنستخ حديث عائشة رضي اللـه عنها بحديث حذيفة، ومنهم مْن جمع بـين الحديثين بأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قاعدا، مع جواز البول قائما إذا احتاج إلى ذلك وأمن رشاش البول، وهذا هو الأرجح، والله أعلم] (انظر تأويل


وللحديث بقية إن شاء اللله،
والحمد اللهه رب العالثلين.

وصحصه جماعة، قال الحافظ أبو الفضل العراتي في أماليه: قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمـة الحفاظ: الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ولـي ويحيى بن معين، وابن خزيمة والطحاوي، وابن حبان والدارقطني، وابن منده والحاكم والخطابي والبيهقي، وابن حزم وآخرون... وقال الـافظ في فتح الباري: رواته ثقات وصحصه جماعة من أهل العلم. (انظر تحقيق تحفة الأحوذي للمباركفوري ت
.) (1A1-1A•/1 هاror Y- r-ورد في بـعض الروايات: من قلال هجر، وقد قدر العلماء القلتين بخمس قرب (انظر معالم السنّن هب). لكن هذه الروايـة أشار ابن عدي إلى أنها لم ترد مرفوعة إلا من طريق المغيرة بن سقلاب، وقال: لا

 - يعني بهذه الزيادة (انظر إرواء الغليل لـلألباني [ $7 \cdot /$ / فعندنا حالتان: الحالة الأولى: إذا وُجدُ ماء كثير أصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور وفق الحديڤين؛ فالحديث الأول: منطوقه أن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث الثاني: إذا زاد الماء عن قلتين لا لا يتنجس. الصالة الثانية: إذا كان الماء وأصابته نجاسة - ولم تغير وصفا من أوصافاه الثلاثة: اللون، الطعم، الرائحة، فأيهمـا نقدم؟ عندنا الآن منطوق ومفهوم، المنطوق: الماء طهور لا ينجسه شبيء والمفهوم: أن الماء الأقل من قلتين يتنجس. فنرجح هنا العمل بالمنطوق، وهو أن الماء طهور لا ينجسه شبيء، رغم أنه أقل من تلتـين، ولأن الماء إذا تغير بالنجاسة، فهو نـجس بإجماع أهل العلم (قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثيرٍ إذا وقعت فيهِ نجاسـة فغيرت لـه طعمُا أولونـا أو
 (Y०/1 ،- هl
 1- مفهوم المو افقة، وهو ما كان حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، مثال ذلك قوله تعالى عن الوالدين: "ولا تقل لهما أف" فالمنطوق تحريم التأفيف لهمها، ومفهوم المو افقة - الذي لم يأت في الآية - وهو المسكوت عنه: تحريم ضرب الوالدين ونـحوه من الأذى.

Upload by: altawhedmag.com







قلوبهـ هن إيمان وتصـديق بالقرانن.


جلية ليس فيها لبس ولا غموض، ولا تجنح إلى الأحاجي والالكغاز، ولا تصنطدم بمنطق أو تفكير،
 قط - في إقامة الدليل عليها إلى أقضية المنطق الجافة، ولا إلى الإقناع الذهني المجرد، إنما جاء
 والقلب، وتثثِر التفكير والوجدان، قوية ناصعة لا تدع سبیلا إلبي جدل ولا مراء، فقرُّ الحقيقة أولا: لِ (C)

وكان النبي صلى اللـه عابـه وسلم أمام الصحابة رضني الله عنهم قرآناً يمشي علي الأرضن فقد سئلت عائشة رضثي الله عنها عن خلق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: „كان خِلقه القرآنه،
[صحيح مسلم V\&7].
وهلانه أمثلة لاتربية القرآنية:
ا-القراًن يُربي في قلوب الناس عقيدة التوحيد: قال الأستاذ / محمد شديد: ه وقد كانت البشريـة قبل القرآن مترديـة في حمأة الوثنية والشرك، بـين عبادة أصنام بشتّى الصور والأشكال، وبـين دعوى البنوة لله تعالى التي كانت عند العرب في صورة بنوة الملائكة لله، وعند مشركي اليهود في في صورة بنوة عزير للله، وعند مشركي النصـاريى في صنورة بنوة عيسى للله، فجاء بـها القّرأن ناصعة واضي

(النحل: 1YA)

وأرغ ه (طه:
فالمعية الأولى العامة: تستوجب الخوف والحذر
والتقوى.
والمعيدة الثانية الخاصة: تستوجب الأنس والرضا والثقة بوعد الله ونصره r- القرآن يُربي المسلم على أن تكون علاقته مباشرة مع الله عز وجل فلا يحتاج إلى وسائط ولا شفعاء:


 وقالِ سیحانه:

وقال تعالى:


ن نِّ
فمن أراد أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل لا يحتاج أن يذهب إلى كاهن، أو ذي سلطان ديني حتى يرفع توبته، ولا يـحتاج إلى شفععاء يشفعونٍ له عند الله عز وجل، ومن أراد أن يسأل شيئا فعليه أن يرفع حاجته إلى الله عز وجل الـه دون الرجوع إلى أحد من مخلوقاته كما قالِ النـي



وصصحصه الالكباني. §- القرآن يُربي المسلم على التفكير فيما يقع تـحت حواسه من أحداث وآيات ليستدل بها على وجود

الله عز وجل وقدرته وعظمته:


و الْ و قال تِ شُجرْ
 ، أل

 فالقرآن يُربي المسلم على التدبر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل، وفيما يقع أمامه من أحداث ؛ ليستدل بـا بها على وجلى عظمة الله وقوته، فيزداد إيماناً بالله عز وجل ووحدانيته:

> وفتي كـل شــــيء لـــه أـــــنـة


،
(الإخـاص: 1-


 وقال تعالى:

 وفي موطن الرد على مشركي النصارى الذين اختلط عليهم الأمر من قبل ولادة عيسىى، ذكر القرآن قصة مولده، ثم أبان أنه إذا كان وُلد بغرِر


 ثم وجُه إلى عدم المماراة والجدل، وسطلك في سبيل الإقناع أسلوبا يستثير عوامل الخير، ويخاطب كوامن الإيمان في النفس. قال تعالىي:以 - 重
(آل عمران: ا7).

Y- Y- القرآن يُربي في قلوب العباد مَلَكَة المراقبة قال تِّقالي:





 ونَ





(TI: يونس)
فمهما استشعر قلب العبد اطلاع الله عز وجل عليه، ومراقبته لآقواله وأفعاله؛ فإن هذا من أقوى الدواعي له على التقوى والمراقبة، والمعية معيتان: معية سمع وبصر وقدرة وإحاطة، وهي معية لله عز وجل للخلق كلهم، ومعية خاصة بأوليائه،



إنكاراً لحقيقة الأجل الذي حدده الله عز وجل لكل
واحد． فقال تعالى：n يَ號四

（أل عمران：107）
Vِ－القرآن يُربي المؤمن على معرفة الغاية التي خُلق من أجلها، وهي عبادة الله عز وجل، والهـي الذي ينبغي أن يسعى إليها وهو رضا الله عز وجل وابتغاء وجهل： （a）قالِ تعالى：nو

（الذاريات：0V－07） ويبين للمسلم أن نية العبادة والطاعة ينبغي أن تصاحب المسلم في كل قول أو فعل أو حركة أو سكون ． قال تعالىي：no

（الأنعام：17Y－אצ） فكما يصلي لله عز وجل ويذبح لله عز وجل؛ فهو يأكل ليتقوى على طاعة الله، ويحتسب نومه عند الله؛ لانه يستعين به على طاعة الله، ويتزوج ليستعين بذلك ويتقوى على طاعة الله، فهو في كل أحواله عبدٌ مطيع لله عز وجل؛ فإنه لا يقع في عبودية غير الله من الأحجار، والأشجار، والهوى والمال، والنساء، والطواغيت، فكلما اكتملت عبودية المسلم لله عز وجل تصر من عبودية غير الله، وكلما نقصت عبوديته لله وتع في عبادة غيره، ولذلك كانت وظيفة الرسل وأتباعهم تعبيد الناس لله عز وجل، وتحريرهم من عبادة غير الله؛ فكل رسول قال لقومه：راعبدوا الله ما لكم من إله غيره＂، وهذا ربعي بن عامر تلميذ رسول الله صلى الله عايهِ وسلم يقول لرستم عانِ قائد الروم：
 إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنـيا الدنـا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام،． كها يُربي القرآن المؤمن على معرفة الهـذ الذي يهدف إليه، وهو الوصول إلى رضا الله عز وجل، والفوز بجنته، والنظر إلى وجهه، وهو أعلي نعيم （in）أهل الحنة）
． نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعـن．
o－القرآن يُربي المؤمن على الثقة بنصر الله عز وجل واليقين بوعده： قال تعالى：
 ＂四
 آْ ＂رُّ

 كما بـيّن القرآن من الذين سستحقون هِنصر الله


－（V：V（محمد ） فالذين يستحقون نصر الله هـم الذين نصروا اللهه بتحليل حلاله وتحريم حرامه، والإخلاص في الدعوة إلى دينه، وبذل الغالـي والرخيص لإعزاز دينه، الذين يستحقون نصر اللله هـم الذين يحبهم الله ويحبونا، ويـجاهدون في سبيل اللها بأمو الهه وأنفسهم． الذين يستحقون نصر الله الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل ويطلبون رضا الله وحنته．

为 ．

重
等
 7－القرآن يُربي المؤمن على الاستي اللهه عز وجل، وأن كل أحد من البشبر لـه أجَل محدود، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون سباعة ولا
 （VA ：النساء（V）



． 10 ） 10 ） ولما قال المنافقون بعد غزوة أحد：لو أطاعنا المؤمنون وتخلفوا معنا ما ماتوا الما وما قُتلوا، بـيّن الله عز وجل أن هذه المقولة كُفر؛ لأن فيها

## 240 $2 x_{m}$

## تعريفات أولية لمصطاجات العقيلدة الإسلامية




الكتـاب الأول: (شـرح أصــول اعتقاد أهل الســنة والجماعة من الكتاب والســـنـ، وإجماع الصـحابة، والتابعــين من بعدهم) هــــا الكتاب الكبير العظيم ألفه الإمام الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور


 مقدمــة ومجموعــة كبيـرة من الأبــواب، في الحث
 أهل السذة. كذلك يشمل أيضا مباحث في الإيمان الإيمان،

 الكتـب المصنـفـة في العقيدة، وقد اســــفاد منه مَن جاء بعده ونقل عنه. الكتاب الثاني: (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) للإمـام أبـي عثمــان إســـاعاعل الصابونــي، وهو مطبــو ع ضمــن مجموعة (الرســائل المنيريــة)، ثم
 بدر البدر. الكتـاب الثالث: (الاعتقاد على مذهب السـلف أهل الســنة والجماعة) للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، وهو يشنــتـمل على بيان ما يجب اللمكلف الـي اعتقـاده، والاعتـراف به، مع الإشــارة إلى أطراف أدلتـه على طريق الاختصـــار، وما ينـبـي الوا أن يكون شعاره على سـبـيل الإيجاز، وقد طبع الكتاب أكثر

من مرة؛ تي الهند، ومصر، وبيروت.
تصريف كالهة: ,الثوحيله؛
أولا: التوحيد لغة: الإفراد.
ثانيُنا: التوحيد اصطلاحًا:

الحمد للهه وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي
بعده، وبعد:


أولا: العققيدة لغغة:
 الشبيء" أو "عقَدَ قلبُه الشبيء" إذا لزمه.
 تُطلق وتعرف بعدة تعريفات، منها: ( أ ) التصديـق الــــازم فيما يـيب للـه عز وجل من الوحدانيـة والربوبيـ، والإفراد بـالعبادة، والإيمـان بأسمائه الحسنى، وصغاته العُلى. (ب) تصميـم القلـب والاعتقــاد الجـــازم الـــني لا يخـالطه شــك في المطالب الإلـهية والنبوات، وأمور المعــاد، وغيرهــا مهـا يــــب الإيـمان بــهـ وا المطالب
 وألوهيته وأسمـائه وصفاته. (ج) ما عقِد الإنسانُ قلبَه عليه، ودان لله -سبحانهـ بـ ومـن المناســب أن نشــير هنـا إلى أن هـــه الكلمة
 العلم الذي يدرس جوانب الإيمان والتو التوحيد ـَ التي ســـقت الإشنـارة إليها - ووجدنا كل من يكتب في هذا الجانب، يطلق على كتابه اسم العقيدة، فيقال مثـلا: عقيدة الطحاوي، أو العقائد العضديـة الـد إلـي إلى آخـرهٍ. وأصبحت هذه الكلمة مضـافهة إلى الإســـام عنوانـا على المادة الدراســيـة في المعاهد والـيا الكليـات والمدارس، فيقال: مادة العقيدة الإسلامية. ثالثا: مؤلقات في العقيدة الإسسالامية.
 مـن المؤلفـات والكتـــب الخاصـــة بــهـ وفيمـا يلـي
 الإسلاميـة، بدءًا بأقدمها وأسبقها.


Upload by: altawhedmag.com

ابـن خزيمة، وهو صاحب كتــاب: (الصحيح). وقد بَــــث في هذا الكتاب مباحــث كثيرة في التوحيد، فتعرض نمسألة: القضاء السابق، والمقادير الذافذة
 الإيمان بجميع صفات الرحمن - جل في علاه-. وهذا إلكتاب كان مؤلفه - رحمه الله - يضيُ عنوانًا
 ثم يسوق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة
 موجز على بعض النصوص، والرد على المخالفين

من الجهمية والمعطلة والقدرية والمعتزلـة. الكتاب الثالث: (كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله
 الحافـظ أبـي عبد الله محمد بن إســــاق بن مَنده
 بتحقيـق الأســتاذ الدكتور علي ناصــر فقيهي في ثاثلـــة أجزاء، وقد قسًّـم المؤلف فيـهـ التوحيد إلـى أربعة أقسام - تعود إلى ثلاثة -: توحيد الربوبية، وتوحيـد الآلوهيـــة وهــو تحقيق شـهـادة أنِ لا إلـه إلا الله، وتوحيد أســماء الله الحســنى، ثـم أَتْبَعها بالقســــــــا الرابع عن الصفــات، وأراد بذلك أن يوحد الله -سبحانه- في صناته العلى. ومن خصائص هذا الكتاب ومميزاته: الاستشــهـاد
 ومسائله، ولهذا فائدة مههة، وهو أنه يربط القارئ بكتاب الله تعالى، فيســتمد منه التوحيد مباشرة، وهــا الكتـاب - في الحقيقة - كتاب جيد ونفيس،
 المؤيدة بالدليل.
وهناك كتب أخـرى كثيرة كتبها بعض المعاصرين
 مفيد للغاية.
تعريف كلبة: ,اصول الديز،
أولا: أصول الدين لغةً:
أصـول الدين: مركَبـب إضـافي، ولا يمكـنِ التوصل
 أهـا كلمة الأصــول: فمفردهـــا أصل، ومعنـاهـاه لغة: أســاس الشـيء، أو ما يُبتنَّى عليه غيره، كأسـاس المنّل، وأصل الشجرة، ونحو ذلك أمّا الذًّين في اللغة: فمعناه الذل والخضنوع، والمراد


أصل معنى التوحيد: اعتقاد أن الله واحد لا شريك لـه، وسُـــي هذا العلم به تســـيـية لــه بأهم أجزائه، فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهو إثبات الوحــة لله في الـــات والفعل في خلقــه الالكوان،
 وهــذا المطلب في الحقيقـة كان الغاية العظمى من بعثــة النبـي -صلى الله عليه وســلم- كها تثــهـهـ بذلكِ آياتِ القرآن الكريم. ثالثًا: دُلالهُ كلمة التوحيد على العقيدة: كلمـة التوحيــد - أي: شـهـادة أن لا إلــه إلا إلا اللــه -
 إذا حصـل الإيمان بمضمونهـا على وجه صحيح، اسـتّتبع ذلـك - قطعًا - الإيمـان بســائر العقائد
 تتضنــن الاعتــراف بالله بأنه المُعبـود بحق، وهو
 نقص؛ إذ لا يســتحق العبادة، وهي نـاية التعظيم وغاية المحبة والخْشية، إلا مَن كان كذلك. وإنمـا كانت العناية بذكـر الوحدانية؛ لأنها كانت


 خالـق الســوات والأرض، هـــا يـرفــهـ كثيـر من الناسٍ. وأيضًا كثير من الناس مع إيمانهم بذلك، يتخذون للــه -سـبـانـانه- الأنداد، ويشـركون بــه، فيحبون أنـــدادُا كحبهم للـ، ويخشــونهم كخشــــيته، وربما زاد بعضنهـ ــم في أَنْ أحبُّ معبودَه الذي يعبده دون الله أكثُرُ من محبته لله - تبارك وتعالتى. ونحن نششاهد أن بعضًا من الناس، يتوجه إلى غير الله -سبحانه- بالدعاء، وطلب المدد، والاستغاثة، وغير ذلك.
رابعًا: مؤلفات في علم التوحيد: هـاك مؤلفات كُتبت في هذا العلم تحت مسمى علم التوحيد، نشير إلى بعضها: الكتاب الأول: (كتاب التوحيد) لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. الكتاب الثاني: (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب -ســبحانه- التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيه ألمصطفى -صلى الله عليه وسلموعلى لســان نبيه -صلى الله عليـه وســلم- للإمامام

وهو يتكلم عن الفقه الآكبر. ولا شــك أننـا ســنعرف - إن شـــاء اللـه - أن الفقه الأكبر هو علم التوحيد أو هو علم العقيدة. ثم وصلتنا بعد ذلك كتبُ تحمل هذا الاســــ وفي وفيما

يلي إشارة إلى بعضها:

 كتاب متوسـط الحجم، يتضنمن أصـول عقيدة أهل الهـ
 كالمعتزلـــة والجهميــة والرافضة، وقد اســـتدل فيهـ بأدلـــة قويـة صحيحة ظاهرة من كتــاب الله تـعالـى الــذي لا يأتيــه الباطل من بـين يديـهـ ولا من خلفه، كمـا اســتدل بأحاديث عن النبي -صلـى الله عليه وسلم-.-
والمؤلف - رحمه الله تـعالـى - كان يســتـدل على مـا يَذكر بأدلة صصيحة، وبأحاديث صحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أن أهميـة هذا الكتاب تظهـر من جانب آخــر، ألا وهو جانــب مؤلف هذا الكتـاب؛ فمؤلف هذا الكتاب هو الإمام الأشـــعري،
 سـن الأربعيني، ومال إلى طريقة عبد الله بن سعيد بـن كُلاب القطـان الذي كان يثـبــت بعض الصـن الصفات
 والتقى بتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - وأخذ عنهم المعتقد الصحيح لأهل الســـة والجمـاعة، وقال بـققيدة الســلف، ونص في مقدمة كتاب؛ هــذا: (الإبـانة) على أنه يعتقــد معتقد الإمام

أحمد بن حنبل - رحمه ألله تعالى --. الكتاب الثاني: (الشـرح والإبانة عن أصول السنة والديـانــة) لأبـي عبد اللـــه عبيد اللهـ بــن محمد بن بطـة العُكبري، وهذا الكتاب يـعرف بـاســم (الإبـانة

الصغرى).

## 

أولا: السخة لغةه:
هي الطريقةٍ المسلوكة؛ محمودةً كانت أو مذمومةً.

 [الإســـراء: VV]. أي: هكـــا عادتئنَا فــي الذين كفُروا برسلنا، وآذوهم بخروج الرسول من بـين أظهرهم، يأتيهم العذاب.
ثـانِّا: السنة اصنطلاحُا:

وعبـادتــه، وتوحـيـده، وامتثــال المأمـور واجتناب
 فتكــون أصــول الدين على هذا: القواعد والأســي

 المأمـو واجتناب المحذور؛ لأن الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني عليه قبول الأعمال وصحتها الانها. فأصول الدين هي ما يقوم وينبني عليه الدين. والدين الإســلامي يقوم على عقيدة التوحيد، ومن هنا سُمي علم التوحيد أو علم العقيدة بعلم أصول
 الــذي يقـوم عليــه غيره، فهـو - حقُا - كالأســاس الاس للمنزل.
ثانئا: أصنول الدين اصطلاحُا: كلمــة أصــول الديـن عنــد الفقهـاء والأصوليــين: يطلقونها على معان: أحدهــا: الدليـل، يقـُـال: (الأصــل في هذه المســــلـة: الكتاب والسنةه،. وثانيها: القاعدة الكلية التي تشتمل على جزئيـات

 (الأصل في الكلام الحقيقة لا المجازن. والأصــول من حيـث إنهـا مَبنُى وأســاسُ لفرعها سُــميت (قواعد)، ومن حيث إنها مســالك واضهـا إلِهِا سُمُيت (مناهـجه). ومن حيث إنها علامات لـها

سُقْيت (أعلامًا ".
ثالثا: مؤلفات في أصول الدين:

 العنوان، بل إن البعض توسع، فأدخل في الكليات الجامعيـة لأصول الدين كلمسـة (أصول الدين، على الـى
 الإســلامية، تحمـل هذا الاســـم. فنقول مثــلا: كلية أصـول الديـن، أو كليــة الدعـوة الاونـو أصـول الديـن. وهكذا. ويقال: إن أول من اسـتخدم هذا المصطلـح لعـلـم العقيدة - وإن لم يشـــتهر وقتها - هو الإمـام الشافعي - رحمه الله تعالى - حيث قال في مفتتح كتابـهـ: (الفقه الأكبـر): هذا كتاب ذكرينـا فيه ظو اهر
 معرفتهـا، والوتـوف عليهـا. فنـد هنــا أن الإمام الشــافعي - رحمـه اللـه تعالى - ذكر هــذه الكلمة

بكـر عبــد الله بــن محمد بــن إبراهيم بـن عثمان العبسي (رحمه الله تبارك تعالى). الكتـاب الثانــي: (كتاب الســنة) للإمـام أحمد بن
 والجماعة (رحمه الله تبارك تعالى). الكتاب الثالث: (كتاب السنة) للأثرمرم، وهو أبو بكر



كثير
رابعًا: منهِج المصنْفِين في السنة: إن المنهج الذي ســلكه المصنَّفون في الســنـ، يكاد يكـون منهجُا متشــابهاُ، يتلخص فـي أنـهـ يترجم
 التي تتنـاسـب معه، وقد يـروي هذه الأحاديث من
 وينقدهــا، وغالبُا ما نجد العناوين وفيها إشـارة إلي الرد على الفرق المخالفة، بل نجد ذلك صراحة


عقد المصنف الباب من أجلها. فالمؤلــف حـين يرد ويناقش، إنمـا هو في الحقيقة يريد أن يؤصل للعقيدة الصحيحة التي سيذكرها، ،
 الأحاديث الصحيحة في المســـالة، وإنما يجمعون الروايـات التـي وصـلــت إليهم في المســــــلـ، ولهذا
 بعض الأحاديث الضعيفة، ويمكن أن نقول أيضًا: وقع فيها بعض الأحاديث الموضوعة.
 (رحمهــم اللـه تبارك تعالى) وكان الأولى والأحرى
 النبي -صلى الله عليه وســلم- لأنها مسـالـالة دين وعقيـدة، يجب أن يـعقد الإنســان عليها قلبه، وأن
 وبعـض أهل العــــــي يلتمس لهــؤلاء الأئمة الأعلام
 ذكروهـا، إنمـا هم في الحقيقة ذكرووها بالالاســـناد،

ويقولون: بأن من أسند فقد برئ انـ من العهدة. ومما هو جدير بالذكر أن أئمة أهل العلم المتعدقين فـي علم العقيـدة، لا يقبلون مثل هــذه النصوص
 -صلى الله عايه وسلم--

السذذة في الشرع تطلق على معان. منها: الشريعة، وبهـذا المعنـى جاء قولهــم: الالأولُى بالإمامة الأعلم بالسِنة، أي: بأحكام الشرع. وأيضًا من إطلاقاتها: الطريقة المسلوكة في الدين،
 أيضًا
وعرفُـا عند الفقهاء: تقيد بأنها الطريقة المســلوكة
 بالطريقة المسلوكة في الدين: ما سلكها رسول الله -صلــى الله عليه وسـلم- وغيره مهــن هـم علم في الديـن، كأصحابه لقوله -صلى الله عليه وســلم-: "عليكم بسـنتي وســنـة الخلفاء الراشدين المهديـين من بعدي، تمسـكوا بـها، وعضوا عليها بـالنواجذه [صحصه الالكباني بهذا اللفظفي العقيدة الطحاوية صهص•
 الصحابة، سواء عثرنا عليه أو لم نعثر عليه فيها؛
 بالحديث السـابق: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين المهـيـين مـن بعـدي، [ســنـن الترمذي YTV7 وصححــه الألباني]؛ وذلك ولا شــن فيما لا يتعارض في شـيء مما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وتطلـق الســـة عند علمــاء أصول الفقـه: على مـا صـدر عن النبي -صلى الله عايه وســلم- من قول
 مصادر التشريع كالقرآن الكريم. أمـا علماء الحديـث فيريدون بالســـنة: ما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خلقية أو خلقية، أو ســيرة مطلقا، وهي بهذا مرادفة لمعنى الحديث. ثالثا: المؤلفات في الاعتقاد تحت استم nالسنذه: والمصنـفات التي حملت اســم الســـة كثيرة، وهي - فــي الحقيقـة - دصنفـــات فـي مســائل العقيدة
 على الاعتقاد؛ لأنه يشــيع بـين الناس في مثل هذه الأزمان المتأخرة التعريف الفقهي للســـة: وهو أن
 أحد هذا التعريف على مسائل الاعتقاد، لا شك أنه يكون قد وقع في خطر عظيم: الكتاب الأول: (الســـة) لابنـأبأبي شـيبة، وهو أبو


الحمد لله والصناة والسالام على رسول الله، وبعد فهذه هي الحاقة الحالثة من حديثنا عن وسطيِّ هـا الدين، وقد أسسنا الحديث في الوسطية على سلول رسولنا صلى الله علية وستِم الوَسَططي في كل جوانب هذا الدين، وذكرنـا مثالا من هديه صلى الله عليه وسطلم في قبول اجتهاد أصحابه وإن تعارض، ما دام الجميع قد احتهّ بعلمو وبآسس شـرعية ولم بعنف صلى
 تعالي التوفيق:
1-1- الوسطية
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الالله صلى اللهِ عليه وسلم: پإِنَ هُذَا الدِّينَ مَتِّينّ فَأَوْغِلوا فِيهِ بِرفْقَ،. [والحديث حسن بُشواهِده
 الأرناؤوط].
يريد: سِر فيه برفق، وابلغُ الغاية القصوى منه بالرفق، لا على سبيل التهافت، ولا تكلف نفسك ما لا تطيقه، فتعجز وتتِّرك الدين والعمل. وعن أنس بن مالك أيضًا رضي الله عذه قال:" دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل مدوود بين الساريتين (عمودين)، فقال: ما هذا الحبل؛ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا هترت تعلقت (يعني: إذا تعِبَتْ من طول القيام باللِيل)، فقالِ النبّي صلى اللهه عليه وسلم: لا، حِلُوه؛ ليُصَلِ أحدكم نشاطهِ فإذا فترِ فليقعده،. وعَنْ عَائشَشَهَ رَضِنَي اللَّهُ عَنَّهَا، قَالَتُ: قالٍ رسول

 البخاريك ج/ \&ه]. (عليكم ما تطيقون) أي: الزموا من الأعمال ما تستطيعونه دون مشقة. فإن الله (لا يمل حتى تملوا)، يعني لا يترك إثابتكم حتى الا تتركوا العمل، والإفراط في العمل ربما أدى إلى تركهة].









 وعن ابن الأدرع رضني الله عنه قال: كُنْتُ أَحْرُسُ


## الإسلإم دين وسط

جـهال عبـلد الدرحهن

Upload by: altawhedmag.com








على مسلم 1 / /

إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ركن أصيل من أركان الإيمان، وإن الله التترض على العباد طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وتوقيره والقيام بحقوقه. وسد الطريق إلى جنته فلن تفتح لآحد إلا من طريقه، فشرح الله له صدره، ووضنع عنه وزره، ورفع
له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فقام المسلمون بأداء ما افترضه الله عليهم من محبة نبيه وتوقيره وإكرامه وبره واتباعه وظاعته حق قيام، وظهر من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يفدونه بكل عزيز وغال، ويؤثرونـه على الآهل والأوطان والأموال، حتى باعوا أنفسهم وأموالهم لرب العالمين. نصرة لدينه، ودفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ونشرا لهذا الدين في العالمين، فرضي الله عنهم أجمعين. حتى إذا دب الضعف في هذه الأمة، أدركتها سذة الله في الأمم، فغلوا كثير منهم وبالغوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه من نطاق البشرية إلى مرتبة الالكوهية، وزعموا أنهم بذلك يريدون إظهار حبه وتعظيمه، وأوهموا المخدوعين بهم أنهم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم حبا له.
حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لـي من ألوذ به سواك عند حلول الحارث الصمم وإن من جودك الدنـيا وخيرتها
وإن من علمك علم اللوح و القام
ولقد منع النبي صلى الله عليه وسلم خيار أصحابه - وهم كانوا على الجادة - من الغلو فيه والمبالغة في حقه، فأولى بالقرون المتأخرة عن زمن نزول الوحي والصحبة الشريفة أن يعوا هذه الحقيقة ويدركوا التعامل الصحيح مع صاحب الرساله، خير البرية

وأزكى البشرية، رسول الله صلى الله عاليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه أَنْ نَّاضًِا (هو البعير)










 رقم: والمراد أمر الدين، فإن الدين متين لا يغالبه أحد إلا غلبه فأوغِلوا فيه برفق







T^].وصنححه الإلباني.













 قال النووي رحمه الله: وَفِفي الحَدِّوثِ (ِعِني: حديث












 شُدِيدًا (ثَثَّ يُجَامِعْهَا فِي آخِرِ الْيُوْم): قَالِ الطِيبيُ: ثُمْ





















 ويقال هذا الكالام وأشباهه للأزواج المتششاكسين، إذا غضبت المرأة وذهبت إلى بيت أهلها فضحت زوتا وقالت فيه كل نقيصن، وكذلك يفعل زوجها، ونعوذ بالله من سوء الأخلاق وفساد الطَبَاع. ولذلك نبه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء




 10 10 10عن ابن عباس.

 قد أسرفت في حبه فتندم عَلْيْه إذا أبغضتكه، أَو ينقلب الجُغض حُبَا فلاِ تكون أسرفت فيَ بَغضضه فتستحي مئهُ إذا

أحبتهه.، [التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 15].

ولآن الوسطية هي العدل، فانظروا إلى أعلى مراتب العدل كما جاء في هذه الآيل، ولتكون هذى يهتدي به عباد الله الصالحون.










 الالّباني: ورجال إسناده كلهم ثقات، فهو إسناد
 فقوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تقولوا لي ما لم أُبْغَ،، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ أن يسجد الناس لـه، بل السجود لله المعبود، فلا ينبغي أن يُرفع أي بشر إلى ما لم يبلغه. - وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتَيْتُ الِيْرَةَ (بلد من بلاد العراقَّ)، فرأيتهم يسجدون لَمْزُبَان لهم، فقلت: رسولِ الله أحق أن يُسْجَذْ لهـا قال: فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلتّ: إني أتيت الحِيرَة، فرأيتِهِ يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسولِ اللها: أحقَ أن نسجد لل: قال:؛ أرأيت لو
 فلا تفعلو!!! لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت
 مِنَ الحق ״.(قال الألباني رحمه الله: حديث صحيح؛ إلا جملةً القبر، وقال الحاكم: ״ صحيح الإسناد .".
 مُعْرَبُ [النهاية في غريب الحديث وَالاثر \&/

ومما يدل دلالة عظيمة على وسطية هذا الدين، ما أرشد إليه النبي صلى الله عليهوسلم بألا يكون الإنسان عنيفِا فِي حبه إذا أحب، ولا في كراهيِّهِ إذا هو كره، فُعَنْ أبَبِ


 ت شاكر \&/ . .








كما جاء في حديث أَبِي هُرْيْرَةُ رضي الله عنه، قَالَ:



 عليه وسلم:"لا تَكُونوا عَوْنَ الشِيطانِ عَلِى أَخِيكُمْ. [صحيح البخاري 1/ 109].
فنهاهم صلى الله عليـه وسلم عن قولهم: (أخزاك الله) من الخزي، وهو الذل والهوان. وتال لـهم: (لا تعينوا عليه الشيطان) بدعائكم عليه بالخزي، فيتوهم أنه مستحق لذلك، فيغتنم الشيطان هذا ليوقع في نفسه الوساوس]. وقد قام الصحابـة رضوان الله تعاللى عليهم بتطبيق ما قاله نبيهم صصلى الله عليه وسِلم:















 للشيْطِان عَلَيْهُ n. [حليـة الأولياء وططبقات الأصفياء





 وهذا مناسب للحكمة والرحمة الالالهية حيث جعل كلا بحسبه، وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، في بـاب النفقة وغيرها. (سَيْجْعَلْ اللهُ بَغْنِ عُسْر يُسْرُاه وهذه بشارة للمعسرين، أن الله تعالى

 السعدي : تِيسير الكَريم الرحمن صِ: AVY]. وهذا يقال للذين يشقون على الناس في المهور حتى تأخر الشباب والشابات عن الزواج فانتشبرت الفواحش، وكثر اللقطاء وأولاد الزنا، وظهر بالمجتمعات من الفساد ما يعرضنها لغضب اللها وعقابه.







 من الناس من يكون له صديق يحبه، فإذا أذنب أو ركب معصية أو انـرف؛ أعرض عنه وقاطعه، ولم يكلف نفسه نصحه ومحاولة إصلاحه أو الدعاء لـه، بل ربما تهكم عليه وسخر منه واستحل غيبته، ويعتبر ذلك من الغضب لله والبغض فيه، والغيرة من أجله. فأين حسن العهد مع حسن الخلق؟ وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السلوك

## تـهنـنــة




.


نواصل في هذا الدفاع تقددم البحوث العلمـة الحديثية حتى يقف القارئ الكريم على حقـيقة هذه




علـنـا تخرـحـها وتحقققها:

## ثالثاء المّعقيق

هــذا الخـبر الـذي جـاءت بـه هـذه القصـ الواهيـة: قصة مكان قبر آدم عليه السلام علته عبد الرحمن بن مالك بن مغول. 1- قـال الإهــام الحـافـظ الــن حـبـان في
 بن مغول البجلي أبو بهز من أهل الكوفة كان ممن يروي عن الثقات المقلوبات وما لا أصل لهه عن الأثبات، تركاه أحمد بن حنبل.

اهـ
ب- قــال الإمـام الحـافـظ أبـو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي في كتابه:
 أ- عبد الرحمن بن مالك بن مغول روى عن الأعمش وأبيه، سمعت أبي يقول ذلك ب- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيمـا كتب إليَّ أن قال: قال أبي: "اعبد الرحمن بن مالك بن مغول ليس بشيء، خرقنا حديثه

## أولا: الهّ

رُوي عن ابن عباس قال: صلى جبريل عليه السِلام على آدم عليه السـلام؛ كبّر عليهـ أربـعُـا، وصلى جبريل بـالملائكة يومئذ، ودُفـن في مسجد الخِيف، وأخـذ هِن قِبل القبلة، ولحِدِ لـه، وسُنِّ قبره. اهــ ثانيا: التخريج1
الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الإمـام الحـافظ علي بن عمر الدارقطني
 كتاب الجنائز، الباب الثالث: (مكان قبر آدم والتكبير عليه أربـعُـا). قـال: "حدثنـا محمد بن مخلد، حدثنا أحمد بن محمد بن سليمـان العلاف، حدثنا صباح بن مروان، حدثنا عبد الرحمن بن مـالك بن مغول، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سن سعيد بن جبير، وعـروة عن ابـن عباس قـال: صلى جبريل عليه السلام على آدم عليه السلام). القصة.

مـــا أوردنــاه آنـفـا عـن الحـافـظ ابـن حجر
 فيما ذكره من أقوال أئمة الجرح والتعديل في عبد الرحمن بن مالك بن مغول نـجد أن الحافظ ابنٍ حجر نِقل عن الإمـام أحمد بن حنبل قوللا مُصَحَذْا، وقـال أحمد: "حرقنا حديثه منذ دهر). قلت: وأنا أستبعد أن يكون هذا التصحيف ونـ ون وقع من الحافظ الجهبذ ابن حجر، ولكن قد يكون وقع من الذين يقومون بطبع كتاب (السان الميزان، أثناء الطبع. ץ Y- ولهذا خرجت آنفًا قول الإمام أحمد من المصـادر الأصلية لكتب الجـرح والتعديل والتي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم بأسانيد إلى أئمة الجرح و التعديل كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. أ- فتـبين مما أخرجه الإمام الحافظ ابن أبـي
 قال أحمد: اععبد الرحمن بن مالك بن مغول: ليس بشتيء خرقنـا حديـــه مـنـذ دهـــر من الدهور)، اهـ. ولقد ذكرناه بسنده آنغا . قلت: بـالمقارنـة نـجـد أن قـول الإمـام أحمد الــذي أخـرجـهـ الحــانــط ابـن أبــي حـاتم: "خرقنا حديثه") صُحف في "السان الميزان" إلى ("صرقنا حديثكه)، والتصحيف في نقطة فغيّرت الخـاء، إلـى حـاء، فتغيرت الكلمة، ويحسبه من لا علم لـه هينًا، ولكنه عظيم عند أهل الحديث.

 ( 111 قال أحمد: "عبد الرحمن بن مالك بن مغول خرقت حديثه منذ دهر من الدهر). اهـ. ولقد ذكرناه بسنده آنظًا. جـ- وهـذا التصٍصيف الـني وقع في لسان الميزان يتبـين أيضًا مما أخرجه الإمام الحافـا


منذ دهر من الدهر). اهـ. جـ - قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سنعت يحيى بن معين يقول: ا"عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته وليس بخقة)،. اهـ
د- وقال سمعت أبي يقول: (اعبد الرحمن بن
مالك بن مغول متروك الحديث). اهـ. ץ- قــال الحـافـظ أبـو عبـد الـــه محمد بن
 (有 (الرحمن بن مالك بن مغول، قال أحمد والدارقطني: (متروك). وقــال أبـو داود: كــابي، وقــال مـرة: يضـع
الحديث، وقال النسائي وغيره ليس بثقة. 1-1 ذكره الحافظ ابـن حجرٍ في "الميزان" (019/ヶ) (0. أئمة الجرح والتعديل وزاد عليه: وقال ابن معين: قد رأيته، وليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر. وقال الجوزجاني: ضعيف الأمر جدًا. وقـال الحـاكـم وأبـو سعيد الـنقاش: روى الاش الـا عن عبيد الله بن عمرو الأعمش أحاديث موضوعة. وقال أبو نعيم: روى عن الأعمش المناكير، لا شـيء. وذكره الساجي، وابن الجارود، وابن شاهـين في الضعفاء.
رابعا : تصتيض مصنطاهات الجرح والتقلـيل :
التصحيف هنا ليس تصحيفًا في السند،
 تصحيف في لفظ الجرح الذي قاله إمام من أئمة الجـرح والتعديل في راو من الرواة، وذلك بتغيبِ الكلمة. 1- اللفظ المُصَحّف:

الرحمن بن مالك بن مغول.
 العباس بن محمد الـدوري والتي أخرجها الإمـام الحـافظ ابـن أبـي حـاتم فـي "الجرح
 الـعبـاس بـن محمد الــدوري قـال: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرحمن بن مالك

بن مغول قد رأيته وليس هو بثقةة). اهـ. بَ منها التصحيف والحذف معًا وهي أيضًا من نفس طريق العباس بن محمد الدوري، فقد أخرج الحافظ الخطيب البغدادي في
 بن عبد الـواحد الأكبر، أخبرنا محمد بن العباس، أخبرنا أحمد بن سعيد السوسبي، حدثنا عباس بن محمد قال: سمعت يحيى أين بن معين يقول: ا"عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته، وليس بثقة، هو أبـو أبـي

بهز ومالك بن مغول، جد أبي بهز). اهـ.
 في „تاريخ بغغداد) عن ابن معين يقول: (اعبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته، وليس

بثقة هو أبو أبي بهز). اهـ. جـ- بـالمقارنـة نـجد أن قوله: (اهـو أبـو أبي بهز) صُحِّف: (هو ابن أبي بهز)، فلفظ (أبو)" صحف: إلي لفظ (ابن)، د- ولذلك لم يستقم المعنى عن ابن عدي في „الكامل" نتيجة تصحيف قول ابن معين: " اعبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته
 أبي بهز،)، وقد بينا آنفا أن المعنى لا يستقيم ويصير عبد الرحمن هو ابن أبي بهز، وعبد الرحمن هو ابن مالك، فمـالك بهذا التصحيف الت هو نفسه أبو بـهز كنية وليس هو جد أبي بهر
هـ- ونـجـد أن المعنى يستقيم تمـامًا عند

قال: (حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: خرقنا حديث عبد الرحمن بن مالك بـن مغول مـن دهـر مـن الـدهـور ليس بشيء). اهـ.
خامسًا: تصحيف آخر خطير: هـا التصحيف الخطير أدى إلـى تـريفٍ قول الإمـام يحيى بن معين رحمه الله تحريفًا لا يستقيم معه معنى وقول ابن معين يتناول ضنط اسم الراوي عبد الرحمن بن مالك بن مغول والحكم عليه، حيث إنه علة هذا الخبر الذي جاءت بـه قصة "(مكان قبر آدم عليه السلام)، Y- Y- هـا القول أخرجه الإمـام الحافظ ابن
 قال: حدثنا ابن حماد، حدثنا العباس سمعت يحيى يقول: عبد الرحمن بن مالك بن مغول الـي قد رأيته وهو ابن أبي بهز، ومالك بن مغول بـر

هو جدُ أبي بهز. اهـ. طـ (شار الفكر)، قلت: هذه روايـة العباس بن محمد الدوري والـتي سمع فيها يحيى بـن معين والتي حدث فيها التصحيف كما سنبـين فلم يستقم المعنى نتيجة هذا التصحيف. أ- فقوله: (اعبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته، وهو ابن أبي بهز، يجعل عبد الرحمن بن مالك هو ابن أبي بهز يعني عبد الرحمن
 أبا بهز، وليس مالك هو جد أبي بهز، بل

التصحيف جعل مالكًا هو أبو بهزّ. فقوله: ا(قدرأيتهوهو ابن أبي بهز)،، فالضنمير المثفصل (هـو) يعود على الضمير المتصل „الهاءء، في كلمة (رأيته)، والإمام يحيـي بين معين رأى عبد الرحمن بن مالك بن مغول. ب- والـروايـة عن الإمـام يحيـي بـن معين، فوق هذا التصحيف الـذي سنبينه؛ حدث فيها حذف في فهم الأمور بـالنسبة للصناعـا الحديثية، وهـو الحكم على الـراوي عبد

سفيان عنه شيئًا قط. وذكره ابن عدي في
 أحـدا ويحيى بـن معين أنـه ليس بشيء، وأحاديثه ومقدار ما يرويه لا يُتابع عليّه. اهـ
Y- ذـكـره الإمـام الحــانـظ ابـن حـبـان فـ
 مسلم بن هرمز من أهـل مكة، كنيته أبو يعلى، يروي عن المكيـين: سعيد بن جبير، كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات؛ فوجب التنكب عن روايتهه). اهـ. قلت: ولقد بينا آنفا حال الـراوي عنه عبد الرحمن بن مالك بن مغول وأنه مترون، ليس بثقة، كذاب، يضع الحديث، خرقوا حديثه، ليس بشـيء، وتصبح قصة دفن آدم عليه السلام في مسجد الخيف بمنى قصة واهية وباطلة، واحتجاج المتصوفة والقبوريـين بها بـاطل لاتخاذ القبور مساجد، وأنى يكون لـهم

 رضي الله عنها قالت: قال رسول اللاه صلى الله عليه وسلم في مرضنه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهـ مساجده. قالت: "ولـولا ذلك أبرز

قبره غير أنه خُشبي أن يُتخذ مسجدًا). هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء

الخطبب في „التاريخ" في قول ابن معين "(عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته وليس بثقة هو أبو أبي بهز ومالك بن مغول جد أبي بهز). اهـ. فنجد عبد الرحمن بن مالك هـو أبـو أبي بهز، وبهذا يتبين أن عبد الرحمن هو والد أبي بهز، وبهذا يستقيم المعنى: أبو بهز بن عبد الرحصن بن مالك بن مغول فيكون عبد الرحمن هو أبو أبي, بـهز، ومِمٍالك بِنِ مغوِل

 خامسا : علة أخرى يٌ قصصة , مكان قبر آدم عليه السالام،
هناك علة أخرى -وهو عِبد اللهَ بن مسلم بن هُرمز- تزيد القصة وهناً على وهن: 1- ذكره الحافظ المزي في (تهذيب الكمال)"
 بـن هرمز المكي روى عـن سعيد بـن جبير وآخرين، وروى عنها عبد الرحمن بن مـالك بن مغول وآخرين"، ثم ذكر أقوال علماء الجرح والتعديل فيه: أ- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه:
 ب- وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين أبو داود والنسائي: ضعيف. جـ- وقـال عمرو بن علي: ليس بشيء، مـا سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يـحثان عن


واللنه الموفقة



اللغوية لصرف صنات اليد والكف والأصابع و القبضة واليــين والبسطوما شابههها عن الله تعالىى، بل وكانت والـا دالة على إثباتها لله تعالى على نـحو ما أوضحنا هي الـي الحلقة الماضية، فقد انتفت القرائن الشرعية أيضاً، والأدلة النققلية عن صرفها عن الحقيقة، وكانت الـي هـي
 - وبيساطة شديدة - لأن القرأن إنما نزّل بلغة العرب، وأتى على أنماطها وقوانينها، وتحداهم بخصنائصها بلصا ودلالاتها وبمفرداتها وتراكيا وتيبها، فأنى لهما أن يفترقا أو يتعارضا إلا في أذهان من أعملوا الهوىى وقدموا بـين يدي اللـه ورسولـا

 قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عما يكون يوم البعث: (يقبض الله تعاللى الأرضر ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين

 وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين يأخذهن بيده الأخرى) [أخرجه مسلم (YVAA)].. وفي أخرى لـهما: (إن الله يقيض الأر يوم القيامة الأرضنين على أصبع، وتكون السموات بيمينه،
 رواية رابعة: (يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثـم يقول أنا الملك) [صحيح البخاري

فها أنت تجد ني هذه الروايات من الحديث: هزًا
 مضافتـين إليه سبحانها.. ولما أخبرهم رسول الله بما

الحمد لله و الصصالاة والصـلام على وسول اللهك وعلى

## أله وصحيه ومن والاهه .. وبعد:

ففقي بـان ها لأجله قال القائلون بالمحاز فـي الحنفات، وحفل الصارفون أـباتهـا وانحاديثها الحققيقة إليه، تجدر الاششارة إلى ان ثهـة قرائن شبرعدة

 النوع من القّراشّن بعض من زعم من أهل الكلام أن



 فكان لا بد من ذكر ما تيسر من النصوص؛ أملا في أن تكتمل القرائن وتتكاتف في حل هذا الإششكال الذي تعاقبت عليه أجيال وأجيـال على مدى الدهـي والأزمان، وسعياً في بيان مدى إفادتها إثبات الصفات
 وفي الإشارة لهذا النوع من القرائن يقول د. عبد العظيم المطعني في كتابه (المجاز بـين الإجازة والمنع)


المنع، وإنما المانع هو الشرع وأصول الاعتقاد فيهه،. وأقول: إذه إذا كانت القرائن الشرعية عند أهل الحق كافية وحدها من دون القرائن اللغوية في حمل الصفات الخبرية والفعلية على حقيقتها، وفي حسم أمر كهذا يتعلق بأحد أصول الإيمان، وبأمر من أمور الاعتقاد، فما بال المتكلمة ومن لف لفهم يُعرضنون عنها مع اجتماعها وقرائن اللغة وأدلة العقل وقد تضانرت جميعا على حمل معاني الصفات على الحقيقة دون المجـاز تُدحض أقو الـهم وتفند مزاعمهـم، وهم - وأيم الله - لو أنصفوا وتدبروا ما حوته لانقطعت حججهم ولدحضت براهينهم، ولنبلمت القضية من كل جدل وخلصت العقيدة من كل دخن تشافر الثلة والشرع عـ

وأؤكد بادئ ذي بدء أنه على نحو ما انتفت القرائن

Upload by: altawhedmag.com
o- وقوله: (فآقوم عن يمـين الرحمن مقاماً لا يقومه
 : صحيح الإسناد]، كذا بالإضافة التي لا دلالة لها إلا التخصيص والاثئبات. T- ونحوه ثوله فيما صتح إسناده عند أحمد
 من أمتي أربعمائة ألف، فقال أبو بكر: زدنا يـا رسول الله، قال: وثيلاث حثيات من حثيات ربي، فقال عمر: حسبك بـا أبا بكر، فقال أبو بكر: دعنـي يا عهر، وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا، فقال عهر: إن شاء اللـة أدخل خلقه الجذة بكف واحدة، فقال رسول الله صلى

 الأوسط، ورجالهوما رجال الصحيح]. فذكر عليه سامام الله الحثوُ، وصدُق عمر في إثبات الكف لـه تعالى وسعتها وعظظتها. V V- وقوله في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريق أبي رزين: (فيأخذ ربك غَرفة هن الماء فينضت بها قبَلكم فلا يخطئ وجه أحدكم) ، يعني في الموتفي.
 A- وكذا قوله - بأبي هو وأمي - فيما رواه مسلم بحق أهل الحق والإنصناثى يوم القيامة: (المقسطون على منابر من نور عن يمـين الرحمن، وكلتا بديـيه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ونا وُلوا ( [صحيح مسلم (INYV)] ولا دلالـة للعبارتـين (يمـين الرحمن) و(كلتا يديه) سوى ما ذلكرنا من الإثبات والتخصيص.
9- ويدل على ثبوت صفة اليد لله صر احة قوله

 الآية إثبات يدين لله تعالى، وهما صنـا صفتان من صضفات ذاته وليستا بـجارحتين، خـلافا للمشبهية من المثبتة وللجههية من المعطلة، ويكقي للرد على من زعم أنهـما بمعنى القدرة، أنهـ أجمعوا علِى أن له قدرة ولـي واحدة في قول المثّبتة، ولا قدرة لهه ني قول النقاة؛ لأنـهم يقولون إنه قادر لذاتهه،.
كما نُقل عنه - في كلام مفحم - قوله في وجه دلالة تثضضيل آدم على إبليس بكونـه خلتّه بيديه: "ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة، أن في توله تععالى
 إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود، غلو كان اليد بمعنى القدرة لم يكن بـين أدم وإبليس فرق، لتشار إلـياركهها فيما خلق كل منهما بـ وهـي تدرتـه، ولقال إبليس: وأيَ فضيلة لمه عليَ وآنا خلقتني بقدرتك كها خلقته بقدرتك؟


يكون منه تعاللى حينذال، جعل يقبض يديه، ويبسطهما

 تحقيقا لصفذة النسمع و البصر، وأنهها حقيقا لا مجاز .. وإنما وتع التحرز عن ذكر الشهمال على ما أفادته روايـة البظاري (بيده الالخرى)، وصرحت بـهر رواية لمسلم: لـئلا
 أضعفن من اليمبين، ومياسر كل ششيء تنقص عن ميامنا في القوة والبطشب والتمام، وهو - سبحانـه - تعالى عن ذلك علوا كبيراً. r- بالآية الكريمة التي جاءت روايات الحديث السعالفة الذكر لشرحها، وهي قولهه تعالى: (وَّهَا قَّرُورا



 يقول هكذا بيده، يحركها يُقبل بها ويدبر)، وفي اخرى الـي لمسلم عنه: (حتى نظررث إلى المنبر يتحرك من أسغلِ شبيء منه، حتى إني لآقول: أساقط هو برسبول الله؟!) [أخرجها مسلم ( (اY4/A)] ولا يسوغ حمل لكل هذا سوى على الظاهر والحقيقة دون المجاز.「ץ- ومن أدلة حمل صفة اليد على ظاهر الـا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه: (تكون الأرض يوم القيـامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفا أحدكم خبزته في السغر نزّلا لأهل الجنة) [صحيح البخاري (7100) ، ومسلم (YYYY)] وهو في معنى ما سنقق.. ثم إنه وباقتران ألفاظٍ (الطي والقبض، والإمساك و التكفؤ الذي يعني: التقلب) بـ (اليد) يحير المجموع حقيقة، هذا في الفُعل وهذا في الصفة، بخـلاف اليد المجازِّة فإنها إذا أريدت لم تقترن بها مـا
 عندي يد)، و(أنا تحت يدهم) ونـحو ذلك، وأما إذا قيل: (3بض بيده وأمسك بيده)، أو (قبض بإلحدى يديه كذا وبالأخرى كذا) و(جلس عن يمينهd)، أو (كتب كذا وعمله بيمينه أو بيديه)، فهذا لا يكون إلا حقيقة على ما تشنهو به لغة المعرب ويمتنع معه أن تكون اليد مجازية سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمـة، فإنها لا يُتصرف فيها هذا التصرف.
 المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشثفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكانتا هذا، فياتون أدم فيقولون: يا أدم أنت أبو الناس، خلدكل الله بيده وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شبيء، اششفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من دكاننا.. الحديث)
 في خلقه تعالى آدم بيديه.
[صحيح البخاري (7979) ، ومسلم (YVOI)]، وهو في وجه الدلالهة كسابقه. ؤ أ ثبوت صفة اليد له تعالى، توله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: (إن الله يبسط يده بـالليل لـتوبمسيء النهار ويسيط يده بـالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تُطلع الشمس من مغربها)، ومن المعلوم أن البسط بـالمنح والعطاء من لوازم اليدين، فما بـالك لو نُص عليههما في الحديث، ومثله في قوله تعالى: (رّلم (المِّاْمٌ

 (T६)، على إثبات صفذ اليد له تعالى: إنكاره جل وعلا على اليهود نسبة اليد إلى النقص والعيب، في حـين لم ينكر عليهم إثبـات يديه، بل وقدُّر القرآن إثباتهما لـه - سبحصانه - زيادة على ما قالوه، فأخبر بأنـهـا يدان مبسوطتان. 17- ومن أدلة ثبوت اليد للا تععالـى قوله صلى اللها عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (من تصندق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، تقبلها

 تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، تربو في كف الـي الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربِّي أحدكم
 كذا بإثبـبات الأخذ بـاليمـين وإثبات الكف المضافتـين له جل جلاله.
 يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق هنذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يغض مهما في يمينـه)، قال: (وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض، ( يرفع ويخغض) [صحيح البخاري (79AK) ، ومسلم

19-19 وقوله فيما أخرجه مسلم وغيره: (إن قلوب
بني أدم بـين أصبعين من أصابع الرحمن كتلب رجل واحد، يُصرْفها كيف يشاء)، وفي رواية لأحمد وابن ماجة وصححها الألباني: (ما من قلب إلا وهو بـين أصنعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه
 لا تقتضثي المخالطة ولا المماسة والملاصنقة، لا لغة ولا ولا عقلا ولا عرفا، بل هو - ولله المثل الأعلى - كما فـى

 يـلاصق السنماء ولا الأرض.. ولكن الجهيهة - كمـا يقول بشر بن الحارث ونقلةه عنه الآجري في الشريـة

دل على اختصناص آدمبأن اللهه خلقّه بيديه، ثال - يعني ابن بطال فيما نقله عذه ابن حجر -: ولا جائز أن بيراد باليدين: النعمتان؛ لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق؛ لأن النعم مخلوقة، ولا يلزم من كوزبهـا صنتي ذات
 عمر قوله: (خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشيـاء بيده: العرش، وجنات عدن، وأدم، والقلم..). الأ ال كما يدل على ثبوتها: حديث أبي موسى الأشعرييوقد ذكره الألباني في صحيح الجامع (90V1) وفيه قولها صلى الله عليه وسلم عن بدء الخليقة: (إن الله خلق أدم من قبضة قيضنها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فمنهم الأحمر والأبيض والأسود.. إلخ)، وقريب منه قوله: (ما خلق اللـه آدم قبض بيديه قبضتّين وقال: اختر، فقال: اخترت يمـين ربي وكلتا يديه يـين، ففتحها فإذا فيها أهل اليمـين من ذريته)، وغي روايـة الشيــين المختصرة بعد تعليم الله آدم ما يقول عند العطاس وعند تحية الملائكة
 أيههما شئت، فقال: اخترت يمـين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته) [أخرجه

 شرط مسلم].. فذكر (القبضتـين) تأكيدا على إثباتهما واليدين، صغتين له تعالى.
11- وكذا قوله في محاجة آدم لموسى - عليهمها
السلام - كما في الصحيحـين: (احتج آدم وموسىى، فقال موسيى: أنت الذي خلقّ الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ثم أخرجتنا منها، فقال آدم: .. فبكم تجد نـي التوراة أنه كتب عليً العمل الذي عملتُه قبل أن أخلق؟ء قال موسى: بأربعيزي سنـة، قال آدم: كيف تلومنـي على عمل كتبه الله عليً قبل أن أخلق بأربعـين سنة!s!، قال رسول

 ما ورد في كلامه وفيهه: خلقه تعالي آد آدم بيديه.

 بيده).. وفي بعضها: (وكتب لك التوراة بيده) كذا بالتصريح الذي لا يصلح معه التأويل، إذ صحبتهما الباء والخطو والكتابة التي تمنع من تقدير: (وخط للك في الألواح بنعمته) أو (وكتب لك التوراة بقدرته).
 (الأعراف: 1 (1) ( r| (كتب ربكم تِبارك وتعالى على نفسيه بيده قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تسبق - أو قال: سبقت- غضبي)

معهها من الطي والأخذ، والقبض والبسط، والمسح والقبول، والإنفاق وغير ذلك، تعلق الصفة الذاتية بمقتضاها من غير مباشرة ولا مماسانة، وليس في ذلك تشبيه بحاله.. يقول أبو سليمان الخطابي صـاحب معالم السنن ت MA M وقد نقله عنه البيهقي في الأسماء
 إنما هـي صفة جاء بها التوقيف، فنحن نطلاقها على مـا جاءت ولا نكيْفها، وننتهي إلى حيث انتهـى بنا الكتاب والأخبار المانثورة الصحيحة، وهو مذهب أهل السنة والجماعةه.
وكذا خطيئة التجسيم التي يتذرع بها الذين
بينهم وبـين السنة وأهلها خصومة لا يُقدُر قدرها ولا يُعلم مداها إلا مصرف القلوب ومقلبها سبحانه.. إنما تكون هـي الأخرى بحق من نقل أبو الحسن
 ور Y حيث قال: ״قالت المجسمة: (له يدان ورجلان ووجه وعينان وجنب)، يذهبون إلى الجوارح والأعضاء، وقال أصحاب الحديث: (لسنا نقول في
 من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: وجه بـلا كيف، ويدان وعينان بلا كيف).. وقالت المعتزلهـ بإنكار ذلك إلا الوجه، وتأولت اليد بمعنى النعمةسا.

ومها نقله الأشعري في مقالاته ص Y Y ع عن المجسهــين (داود الجواربي) و(مقاتل بن سليمان) قولههما: »إن الله جسم، وإنه جثة عله ارانى صورة الإنسان، لحم ودم وشعر وعغظم، لـه جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان وعينينه.. فأين هذا هما نطق

به ووُفق إليه أهل السنة وأصحاب الحديث!!. وقد رد ابن القيم رحمه الله قالة السوء اللمجسمة والمشبهة، ودحض طاغوت تأويل اليدين من عشرين وجها في مختصر الصواعق، ما ذكرناه لا يساوي سوى النذر اليسير والمختصر لما قاله، ذليراجع نإنـ من الأهمية بمكان والغريب في الأمر أنك كلما نفيت عن نفسك وعن عموم أهل السنة التشبيه والتجسيم غي إثبـات ما أثبته الله لنفسه وأثبته لـه رسوله وصنه وصحابته وتابعيهم وتابعي تابعيهم من القرون المڭضلة وها تـلاها، استماتوا في إلصاقها بك بك عنوة، ولسان حالهـم أن ما تأولوه وتصوروه هو الحق المطلق الذي لا محيد عنه وما كان عليه من ذكرنـا من الرسول الم ون ومن تبعه هو

الباطل المحض.. وسبحان من له في خلقه شئون.. وإلى لقاء أخر نستكمل بمشيئة الله الحديث عن قرائن حمل صغات الخالق على ظاهرهها. والحمد لله رب العالمين.

ص
Y Y و وضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحبر
الذي جاءه يقول: يا محمد، إن الله جعل السموات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، والماء والثرىى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيهزهن فيقول: أنـا الملك؟، قال ابن مسعود راوي الحديث فضّحك النبي حتي بدت نواجذه


 و الحديث تضـافر على سرده البخاري ومسلم وغيرهما الانـا من أصحاب السنئ وكتب الاعتقاد. على أن في حمل (صغة اليد) على ظاهرها الوا وعلى النحو اللائق بجلاله دون تمثيل أو تشبيه أو تجسيم أو تكييف أو تأويل، يشير إليه ويدل عليه على ما وا سبق ذكره: اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنّوع ذلك وتصريف استعماله الذي يمنع المجاز ألا ترى إلى ذكر القبض والبسط والطي واليمـين والحثو والرفع والخفض والإمساك والأخذ، وكذا ألفاظ الكف والوقوف عن يمـين الرحمن وتقليب القلوب بأصابعه ووضنع السموات على أصبع والجبال على أصبع.. إلخ، وذكر إحدى اليدين وقوله صلوات الله عليه: (وبيده الأخرى)؟
ألا ترى إلى آية الزمر وتفسيراتها في صحيح كلام
الموحى إليه صلى الله عليه وسلم، وإلى إضضافتها إليه تعالى في نحو قوله: (يمين الرحمن) (بيمينه)، ومن

 قوله عليه السلام: (كلتا يديه) من تثنـيـة، وإلـي ما يكون

بههما يوم القيامه، وما كان منهما يوم خلق آدم؟ فهل يمكن أن يقال في مثل هذا: (يد النعمة والقدرة) أو أنه محمول على غير ظاهره؟!... وهل يمكن أن يكون جميع مـا ذكر من أوله إلى آخره وأضعافاهن، وأضنعاف أضعافه هن القرائن الشُرعية، مجازا لا حقيقة، وليس مع القائل بـجازه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبـين المجاز!
رد شيهة التشبيه والتجسيمرا
على أن خطيئة التشبيه التي تلبس بها المتكلمة وضعافل العلم ويأبون إلا إلصاقها بسلف الأمة ومن سار على دربهـ، إنما تتمثل بحق من يقول: (إن يده تعالى كأيدينا) وعلى ما كان يعتقد معشر يهود.. وهو ما أشار إليه ابن بطال فيما سبق ان نقلـناه ونقله عنه ابن حجر. وفي (الأسماء والصغات) لليـهقي صوه 7 § أن (اليد لله تععالى صفة بِلا جارحة، فكل موضع ذكرت فيه من كتاب وسنة صحيحة، فالمراد بذكرها: تعلقها بالمذكور


لو كان الاسنصناع الذي ذهب إليه جمهور الحنفية ثابتًا بـالسنة والإجماع فكيف خالفهم باتي الأئمهة

الأعلام؟ واستصناع الخاتم والمنبر جاء في الصحيــين وغيرهما، ولا خـاف في أن الرسول صلـى الله عليه وسلم اصنطنع خاتما كتب عليه مصمد رسول اللله، واصطنع منبرًا، أفترك الأئمة هذه السنة

الصحيحة الثابتة وخرجوا على الإجماع؟ هذا أمر مستبعد كل الاستبعاد، ولذلك لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اصنطنع الخاتم والمنبر بطريقة الاستصناع التي قال بـها الحنفية، وليس هناك إجماع على هذه الطريقة، بل الأقرب إلى الإجماع هو مخالفتها وعدم جوازها، فما مراد الحنفية من هذا الاستدلال. وقال صاحب الكافية في شبرحه بعد ما سبق مباشرة:
قال صLاحب العناية في شرحه: (قوله:: وجواز
 (وقوله: وفي تعاملهم نوع شبهة)، ذإنه عند زنر والشافعي، رحمهها الله، لا يـجوز، ولأنه نقل من الصحابة رضي اللـه عنهم تعاملهم بـالسطلم، وتأيد الإجماع في السلم بطاهر الكتاب و السنة المثهورة، وفي نقل الصحابـة في تعاملهم الاستصناع ع [فتح

إذن رأي الحنفية في الاستصناع لا يؤيده سنة ولا إجماع.
: وا
غالخلاف حول الأخذ بالاستحسان مشهور،
仿
 وإذما جعلوه ضنهز السلم.



قال الكاساني في بدائع الصنائع (Y/0): "وأما موناه فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهوه: هو مواعدةَ وليس بیبع، وقال بعضهـم: هو بيع لكن للمشتري فيه خيار، وهو الصحيح، بدليل ولي ان مصمد بن الحسن رحمه الله ذكر في جواز القثياس والاستحسان ونلك لا يكون في العدات ـيعني الوعود- ، وكذا أثبت فيه خيار الرؤيـية، وأنه يـتصن بالبياعات، وكذا يـرىى فيـه التقاضي،

وإنما يتقاضيى فيه الواجب لا الموعود. ويؤخذ من كلام الكاساني، أن الحنفية اختالفوا في الحي
 وذكر ان الصصيح أنه بيع، واستدل لقولهـ، ثم بـين أنهم اختلفوا في بيان هذا النوع من اليع: أهو عقد على مبيع في الذمة، أم عقد على مبيع ثي الذمة شرط فـيه العمل؟ (土) ذهـب الحنفية عدا زفر - إلى جواز الاستصناع،

واسشتدلوا عالى مشرو عيته بما يأتي: ا-إن الرسول صليى الله عليه وسلم استصنع خاتمًا ومنبرًا.
Y- الإجماع الثابت بالتعامل - ور- الاستحسان الان

وذكروا أن المانحيني استدلوا بأنه بيع معدوم، وبيع ما ليس عند البائع على غير وجه السلم، فهو مخالف للقياس، وردوا بالإجماع المؤيد بالسنة المطهرة، فلنظظر فيما ذكر من الأدلة:

وقال ابن الهمام في شرح ما سبق: ؛ اصنع لي خفًا طوله كذا وسعته كذال، أو دستا- أي برمة- تسع كذا ووزنها كذا على هيئة كذا بكا بكا، ويعطى الثمن المسمى، أو لا يعطى شيئا، فيقعد الآخر معه، جاز استحسانا تبعًا للعينه. انتهى المطلوب من أقوال الحنفية وسبق من قبل القول في المنبر والخاتم. أما ما ذكي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: „لا تجتمع أمتي على ضلاللة، فهو كها يقول السخاوي في المقاصد الحسنة (ص. آء، خديث: وشا (l): „حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيرهr. وأما قولهم بآن الرسِّول صلى الله عايه وسطلم: پما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنه. فهذا ليس بمرفوع، وإنما موقوف على ابن مسعود، رواه أحمد في مسنده، والبزار، والطبراني في الكبير، وإسناده صحيح. [انظر المسند تحقيق
 القليلة للسخاوي قوله في المقاصد ص: عالr: وهم

من عزاه للمسند]. والحديث الشريف والاثثر ليسا بحجة للحنفية، فليس هناك إجماع على جواز الاستصناع الذي قال به جمهور الحنفية كما أشرت من قبل، والذين رأوا أنه غير جائز، وغير حسن أكثر من الذين رأوا أنه جائز وحسن وما قيل في السلم والحجامة والحمام ليس حجة لهه، فهذه المععاملات شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد بعده حق التشريع، فيبقى الأصل كما هو إلا بدليل شرعي يجيز الاستثناء. وأما قوله: مولأن الحاجة تدعو لأن الإنسان... فلو لم يِجز لوقع الناس في الحرج"، ففيه نظر؛ لأن هذا الحرج يمكن أن يرفي بالسلم في الصناعات، والإجارة، والمواعدة. ومن كل ما سبق نرى أن ما ذكره الحنفية من الأدلة لا يؤيد ما ذهب إليه جمهورهـم من أنه عقد بيع الئ على غير وجه السلم، والاستنصاع ليس كالصرف الذي لا تجهز فيه المواعدة، ولذلك يمكن الأخذ بقول من ذكر من الحنفية القائلـين بأنه وعد وليس

عقد بيع، مع النظر فيما يترتب على هذا الوعد.
واثلـا شروط جوازه
وجدنا أن المذاهب الثلاثة تشترط للاستصناع

والحديث عنه بطول، ويخرجنا عن الموضوع، ولذلك اكتفي بيـيان مراد الحنفية من هذا الدليل: رالاستحسان عند الحنفية كها عرفه أبو الحسن الكرخي: هو أن يعدل المجتهن عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجا الوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول،. [ اصنول الققه لأبي
 واواستحسان نو نوعان؛
أحدهما: ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل.
ثانيهما: استخناء جزئية من حكم كلي بدليل، والدليل قد يكون من السئة أو للإجماع، أو اللضرورة.
والاستحسان هو عمدة أدلة الحنفية في الاستصناع، والمراد به هنا النوع الثاني: فالشرع نهي عن بيع المعدوم والتعاقد عاليه، والاستصناع الــرا الذي يراه جمهور الحنفية بيعِا ومعاقدة، يعد من المعدوم وقت التعاقد، فأجازوه استحسانًا للإجماع الثابت بالتعامل بحسب قولهم.
 قال الكاساني في البدائع (Ү/ه، فالقياس ألا يجوز، لاتنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم، وقد نهـ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، ويجوز استحسانانًا الإجماع الناس على ذلك، لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير، وقد قال عليه الصـلاة والسيلام: „لا تجتمع أمتي على ضاللةه، وقال صلى الله عليه وسلم: رما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيخًا فهو عند الله قبيحه. والقياس يترك بالإجماع، ولهذا ترك القياس في
 الماء الذي يستعمل، وفي قصنة الشارب اللسقاء من غير بيان قدر المنُّوب، وفي شراء البقل وهذه المحقرات، كذا هذا. ولأن الحاجه تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعمل من جنس مخصوص ونوع مخصوص، على قدر مخصوص وصفة مخصوصنة، قلما يتفق وجوده مصنوعًا فيحتاج إلى أن يستصنع، فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج.

بالإلزام.
ع - يبطل الاستصناع بوفاة أحد المتعاقدين. هذا هو حكم الاستصناع كها جاء في كتب الحنقية، ولكن مجلة الأحكام العدلية جاءت برأي في الإلزام يخالف طبيعة العقد عند الحنفية حيث نصت المادة (Y (r) على ما يأتي: إإذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع عنه.
وإذا لم يكن المحنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرُاه. اهــ
ومعنى هذا أن الاستصناع عقد لازم من بداية الإيجاب والقبول قـِل العمل، وهذا لا يكون إلا إذا أصيح سلمُا، خلافا للاستصناع عند الحنفية.
 الأولى: إحضار الصانع المصنوع على الأوصناف المطلوبة المبينة، فيكون اللزوم حينئذ، ويكون هذا مو افقا لروايهة عن أبي يوسف خـلافِا لظُاهر الروايـة عنه، ولا يقال إنه مو أقق لرأي أبي يوسغ. المتائه والاقتر احاتا
أولًا: الاستصناع عند المالكية والشافعية والحنابلة جزء من السلم لا يصح إلا بشروطه، وهو عند الحنفية - عدا زفر - عقد مستقل له شروطه وأحكامه الخاصة.
ثـانئًا: الشافعية والحنابلة نظروا إلى مادة المصنوع، فأجازوا ما كان من جنس واحد، واختلفوا فيما يجمع أجناسًا مقصصودة تتميز بحيث يـعلم العاقدان وزن كل من أجزائه، والراجح الجواز، ولم يـيزوا ما جمع أجناسًا مقصودة لا تتميز.
والمالكية نظروا إلى تعامل الناس ثأجازوه، ولم ينظروا إلى مادة المصنوع، وإنما إلى المصنوع نفسله، سواء أكان من جنس والحد أم من أجناس مختلفة.
والحنفية أيضنا نظروا إلى ما فيـه تعامل، فأجازوه استحسانا، غير أنهم أجازوا ما ليس فيه تعامل

سعلمًا لا استصناعًا
ثالثُا: إذا ذكر الأجِل فِي الاستصناع أصنِح سلمًا عند أبي حنيفة خـافانا للصاحبين، وهذا يعني أن رأي الإمام هنا كالسلم في الصناعات عنا المالكية. رابغُا: لـعل الأولى النظر إلى تعامل الناس في

شروط السلم، والمالكية أجازوا استصناع أى شيء مما يعمل الناس في أسوالقهم هن أنيتهم أو أمتعتهم التي يستعملون في أسوأقهم عند الصناع. أما الشافعية والحنابلة فلى يـيـزورا من هذه الأشياء ما جمع أجناسًا مقصودة لا تانميز. وسبق بيان هذا هن قبل. والحنفية هم الذين جعلوه عتِدًا مستقلًا من العقود المسماة، ووضعوا شروطا لـجوازه عندهم وههي: ا- بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وصفته، لأنه لا يصير معلومُا بدون هـا اليـان. وهها الشرط لا ينفردون به، حيث إنه من شروط السلم. Y- أن يكون مما يـري فيه التعامل بـين الذاس. ץ- الا يكون فيه أجل، وهها قول أبي حنيفة، وخالفه الصاحبان، وفي المذهب أقوال تتصل بهـذا الشبرط كما يظطهر مها نقل من كتبهج. ويـلاحظ عند ذكر الأجل فيما يجري فيهـ التعامل الوا أن رأي الإمام أبي حنـيفة لا بـختلف عن السلم في الصناعاعات عند المالكية.
 حكم الاستصناع عند الجمهور هو حكم السلم تبعًا لر أيههم في الاستصناع كما بينا من قبل. أنُّا الحنفية فيبين الكاساني رأِـهـم حيث يقول: (وأما حكم الاستصناع فهو ثبوت المالك للمستصنع الما
 في الثمن ملكا غير لازم - على ما سنذكره إن شاء الله تعالىى
ويؤخذ مها سيت مـا باتـتي 1- الاستصناع عقد غَير لازم قیل العمل لكل من المتعاقدين، وهذا لا خلافف حوله عند الحنفية. r- وهو كذلث لازم بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع r- اختلف الحنفية في الحكم إذا أحضر الصانع العين على الصغة المشروطة: (1) فظاهر الرواهـة عن الإمام والصاحبـين: أن

 (ج) وروي عن أبي يوسف أنه لا خـيار لـهما جميعا.
والأول هو الأصح كما قال ابن عابدين. ونالاحظ أن الأدلة تنبني أساسًا على القول بـنع الضرر، استدل بـهذا من قال بالخيار، ومن قال

Upload by: altawhedmag.com

ويعدل القرار بوضنع كلمتي (المستصنع أو الصانع) بدلا من (الآمر أو المأمور) في ثانيًا، وفي ثالثا: يحذف (بيع المرابحة) ونضنع الاستصناع في الموضعـين. وبعد: فأظن أن هذا أكثر رفعًا للحرجّ ودفعًا للمشقة، وأقرب اللصواب. واللـه عز وجل هو أعلم.
 بعد عرض الأبحاث ومناقشتهها في دورة المؤتمر السابع لمجمع المنظمة، لم يؤخذ بـالاقتراح الذي ذكرته في بحني، وترك رأي الجمهور، وإجماع الحنفية، ورجح ما جا جاء في مجلة الأحكام العدلية، ورأى المجمع هو الذي نرجحه دائمًا.

واصندر المحمح القرإر التالي: بسم الله الرحمن الرحـِّ
الحمد لله رب العالـلين، والصـلاة والسلام على
سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
 إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بـجدة في المدلكة المربية السعودية
 إ ام بعد اطل(اعه على البحوث الوأردة إلى

الجمع بخصنوص موضنوع "عقد الالستصناع". وبعد استماعاعه للمناقثات التي دارت حولها، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصـالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرًا لأن عقد الاستصناع لهه دور كبير في تنشيط الصناعـة، وفي فتح محالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصناد الإسلامي:

1- إن عقد الاستصناع - وههو عقد وارد على العمل والعـين في الذمة- ملزم للطرفين إذا تو افرت فيـه الأركان والشروط.
 أ- بيان جنس المشتصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب- أن يحدد فيه الأجل r- بِجوز في عقدا لاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. ع- يـجوز أن يتضنمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضنى ما اتـقق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، والله أعلم. وإلي لقاء.

الصناعات في مختلف العصور والأمصار، وبهذا - نرجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، والعرف بضنوابطه الشرعية- مصدر يـحتج بـه في الأحكام. خامسًا: لم نجد ما يـجيز رأى الحنفية في جعل الاستصناع بيعًا على غير وجه السلم، وهو معدوم وليس عند البائع. كما أنهم أجمعوا على أنه عقد غير لازم قبل أن يراه المستصنع، وهذا لا يرفع حرجًا، ولا يحل مشكلة، وعلى الأخص في صنـاع انـات العصر التي قد تكون بآلاف الآلاف، و (بالمليارات). ولذلك رأينا محلة الأحكام العدلية - وهي في الفقه الحنفي - تـجعل الاستصناع عقدًا لازمُا منٍ البدايـة، وهذا يخـالف إجماع المذهب الحنقي، فضالا عن باقى المذاهب.
والهدا أقترح با يانتي :
1- إذا اعتبر عقد الاستصناع بيعًا ألحقناه بالسلم بجميع شروطه، ويصتح في الصناعات التي يتعامل بهـا في أي عصر.
 شـروطه، ويقع الناس في حرج ومشقة - يعتبر وعدا لا بيعًا، حتى لا نقع في محظور شرعي. وفي هذه الحالة نطبق قرار مجمع الفقاء بمنظمة المؤتمر الإسـلامي في دورتّه الخامسة بشأن الوفاء بالوعد غي المرابــة لـلآّمر بالشر اء، ونجعل حكم الوغاء بالوعد في الاستصناع كالوعد في المرابحة. وما يتصل بـالوعد في القرار المذكور هو ما يأتـي: أولا: الوعد (وهو الذي يصدر عن الآمر أو المأمور
 لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد
 بالتعويض عن الضنرر الواقع فعلا بسـبـ كدم الوفاء بـالوعد بـلا عذر. ثـانيُ: المواعدة (وهي التي تصدر عن الطرفين) تجوز في بيع المرابحة ششرط الخيار للمتواعدين
 لا تـجوز لأن المواعدة الملمة في بيع المرابحة تشبـه البپِ نقسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليـه وسلم عن بيع الإنسان مـا ليس عنده،. انتههى المطلوب نقله.


ما حينما يسمعَ هـِا الحديث بمثل ذلل التأويل، بدا ليـ ولو, عرضًا- أن أَذكَرَ إخواننا الحاضرين بأن هذا التفسير باطل: أولا: من حيث إنه جاء بيانه في رواية اخخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيًا: لأن هذا التفسير لو كان صحيـًا لجرى عليه عمل سلفنا الصالحـ رضي الله عنهـمـ، فإذ لم يفعلوا دل إعراضههم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان هذا التفسير، فكيف بكم إذا انضّم إلى هذا الرواية الأخرى- الاني وهذا بيت القصيد كما يقال- أن الإمام أحمد رحمه اللها
 الصحيح بلفظ: پلا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: لا إله إلا اللهه. إذن: هذا هو المقصو المود بلفظة الجلالدة، المكرة في الرواية الأولى، الشاهد: أن الأرض اليوم مع الأسف الشديد خلت من العلماء الذين كانوا يملؤون الأرض الرحبة الواسعة بعلمهم، ويششرونه بين صفوف أمتهم، فأصبحوا اليوم كما قيل:

وقد كانوا إذا عدوا قَليا
فصـاروا اليوم اقل من القليل
فنحن نرجو من الله عز وجل أن بجعلنا من طلاب العلم الذينِ يَنِوْنِ منحى العلماء حقا، ويسلكون سبيلهم صدرقا، هذا ما نرجوه من الله عز وجل، أن يجعلنا من هؤ لاء الطلاب السالكين ذلك المسلك الذي تالي عنا


سلك الله به طريقا إلى الجنذه. [مسلم: وهذا يفتح لي باب الكلام على هذا العلم الذي يُذْكَرُ في
机
 هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل على أهله والمتلبسـين بهـ

وعلى من سلك سبيلهم؟ الجواب: كما قال الإمام ابن قيم الجوزيـة رحمه اللـه تلميذ

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
العلث قال الله قال رنسوله
قال الصحابة ليس بالثُمْويهـ

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغغره، ونعوذ بالله من شرور أنفسينا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلال فلا هادي لـه، وأشهه أن لا إله إلا الله
 بعدُ فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهـي هدي هدي محمد
 بدعة، وكل بدعة ضناللة، وكل ضنالالة في النار. جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صنيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص العاص رضي الله تحاللى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: پإن الله لا ينتزع العلم انـتزاعاعا من صـدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء الـاء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الذاس رؤوسُا جهُالا، فُسُئلوا فأفتوا بغير
 إذاً أراد الله أن يقبض العلم لا ينتزعه انتزاعًا من صـا العلماء، بحيث إنه يصبح العالم كها لو كان لم لم يتعلم بالمرة، لاء ليست هذه من سنذ اللها عز وجل في عباده، وبخاصصة عباده الصالصين- أن يذهب من صدورهـ مبالعـم الذي اكتسبوه، إرضاءُ لوجه اللهه عز وجل، فاللله عز وجل حكمٌ عدل، لا ينتزع العلم من صدور العلماء حقا، ولكنا جرت سنة الله عز وجل في خلقه أن يقبض العلم بقبض العلماء إليه، كها فعل بسيد العلماء والأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم يبق عالما اتخن الناس رؤساء جهالا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ليس معنى هذا أن الله عز وجل يُخلي الأرض هن عالم تقوم بـه حجه الله على عباده، ولكن معنى هـا هـا أنه كلماً تأخر الزمن كلما ثل العلم، وكلما تالـا وأخر ازداد قلة ونقصنانا حتى لا يَبْقى على وجه الأرض من يقول: الله؛ الله.
هذا الحديث تسمعونه مرارًا- وهو حديث صحيح-: الا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله؛ اللهه.
 (من يقول: الله؛ اللهه،. وكثيرُا من أمثال هؤلاء المشار إليهـم في آخر الحديث المذكور، قَبْض الله العلم بقبضض العِلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جُهالا، من هؤلاء الرؤوس، من يفسر القرآن و السنة بتذاسيرِ مخالفة
 فإنهه يحتجون بهذا الحديث: „الله؛ اللله، على جواز بل على استحباب ذكر الله عز وحل باللفظ المثرد nالله؛ اللهه.. إلى أخره، لكي لا يغتر مُغْتر ما، أو يجهل جاهلُ

هنه-: "وسستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدةه. قالوا: من هي يـا رسول اللهه قال: "هي

الجماعة: هي سبيل المؤمنـين، فالحديث إن لم يكن وحنـا مباشرُا من الله على قلب نبيه صلي الله عليه وسلم وإلا
 إذا كان من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنـين قد أوعِدِ بـالنار، فالعكس بـالعكس، من اتبع سبيل المؤمنـين فهو موعود بالجنة ولا شك ولا ريب، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجاب عن سؤلال: ما ها هي الفرقة الناجية؟ ما هـي؟ قال: طالجماعةه. إذن الجماعة هـي هي طائفة المسلمـين، ثم جاءت الرِوايـة الأخرى تؤكد هذا المعنىى، بل وترّيده إيضاحًا وبياناً، حيث قال عليه الصـلاة السلام: (هـي ما أنا عليه وأصحابي". [صحيح الترمذي (YY\&)] „أصحابي" إذن هـي سبيل المؤمنين، فحينما قال ابن القيم رحمه الله ني كلامه السابق ذكره والصحابة وأصحابه عليه السلام، فإنما !قتتبس ذلك من الآيـة السابقة، ومن هذا الـحدثش.
كذلك الحديث المعروه حديث العرباضن بن سارية رضي الله تعالى عنه، أيضُنا أقتصر مذه الآن على موضي الشاهد منه، حيث قال عليه السلام: رفعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديبين من بعدي،. [صحيح الترمذي: [YTVT]. إذن هنا كالحديث الذي قبله وكالآية السابقة، لم بـقل الرسول صلى اللهه عليه وسشلم: (فعليكم بسنتي فقطا"، وإنما أضاف أيضًا إلى سنته: سنـة الخلفاء الر اشدين، من
 الآراء والالفكار والمذاهب، وتكاثرت الأحزاب والجماع الـاعات، حتى أصبح كثير من الشباب المسلم يعيش حيران، لا يدري إلى أي جماعة ينتسب؟ فهنا يأتي الجواب في الآية وفي الحديثين المذكورين، اتبعوا سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنـين في العصر الحاضر؛ الجون الجواب: لا، وإنما في العصر الغابر، العصر الأول، عصر الصحابة، العبلف الصالح، هؤلاء ينغني أن يكونوا قدوتنا وأن يكونوا متبوعنا، وليس سواهم على وجه الأرض مطلقا، إذن دعوتنا- هنا الشاهد وهنا بيت القصيد - تقوم على ثلاثلـة أركان: على الكتاب والسنة، واتباع السلف الصـالح، فصن زعم بأنـه يتبح الكتاب والسنة ولا يتبع السلف الصالـي والح، ويقول بلسان حاله- وقد يقول بلسان مقالله وكلامه-: هـ الـا رجال ونحن رجال، فإنه يكون في زيغ وفي ضال الال، لماذا؟ لانه ما أخذ بهذه النصوص التي أسمعناكم إياها آنفًا، لقد اتبع سبيل المؤمنـين؟ لا، لقد اتبع أصحاب الرسول الكريم؟ لا، ما اتبع؟ اتبع- إن لم أقل هواه- فقد اتبع عقلهُ، وهل عقله معصوم؟ الجواب لا، إذن فقد ضل ضـلالًا

مسنا.
وللحديث بدقية إن شاء الله.

كلا ولا جخذد الصغةات ونقيها
حنزرا هن التصثل والتشبيـ
فالعلم إذن نآخذ من هذه الكلمة، ومن هذا الشعر الذي نـادرًا ما نسمعه في كلام الشعراء، لان شـعر العلماء هو الـو غير شعر الشعراء، فْهذا رجل عالم، ويُخِسنُ الشعر أيضًا، فهو يقول: العلم „قال اللهه، في المرتبة الأولى، (قال رسول الله، في المرتبة الثانية، „قِال الصحابة، في المرتبة الثالثة، كلمـة
 جمهور الدعاة المنتشرين اليوم في الإسلام باسم الدعوة إلى الإسلام، هذه الحقيقة ما هي؟ المعروف لدى هئلاء الاء الدعاة جميعًا: أن الإسالام إنما هو كتاب الله وسذة رسول اللهه صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لا ريب فيـه، ولكنها ناقص، هذا النقص هو الذي أشار إليـه ابن القيم غي
 العلم قال الله قال رسوله تال الصحصابِة.. إلى آخره، الآن
 وهم كما نعلم جميعًا رأس السلف الصالح الذين تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "خير الناس قرنيa. [البخاري: YOOY، ومسلم YOM عن عبد

الله بن مسعود رضبي الله عذه] ولا تقولوا كها يقولوا كما يقول الجماهير من الدعاة: "خير القرون"، خير القرون ليس له أصل في السنة، الستة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من مراجع الحديث والسذة مُطبقة على رواية الحديث بلفظ: خير

الناس قرني، ثـم الذين يلونهم، ثـم الذين يلونهمه، هؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ضنهم الإمام ابن قيم الجوزية إلى الكتاب والسنة، فهل كان هذا الضم منه رأيًا واجتهادًا واستنباطا يمكن أن يتعرض للخطاء لأن لكل جواد كُنوة، إن لم نقل: بل كبوات. الجواب: لا، هذا ليس من الاستنباط ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل احتمال أن يكون خطأ، وإنما هو اعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول اللـ الله صلى الله عليه وسلم، أما الكتاب؛ فقول ربنا عز وجل
 لَهِ سَبيلِ المؤمِنـنِّن لم يقتصر ربنا عز وجل ني الآيةُ- ولو فعلَ لكان حقا- لم يقل هذه الآيـة أرجو أن تكون ثابتا في ألبابكم وفي تلوبكم ولا تذهب عنكم، لأنها الحقٍ مثلما أنكم تنطقون، وبذلك تنجون عن انْ تنحرفوا يمينا ويسارُّا، وعن أن تكونوا ولو في جزئية واحدة او في مسألة واحدة من فرقة من الثرق غير الناجية، إن لم نقل: من الفرق الضالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف- وأقتصر دنه الآن على الشاهد

## وقفّات شرعية" مع أحكام المّاحشة




إن لم يكن فاحشا فلا بأس. وكل شبيء جاوز قدره وحده فهو فاحش. وأما قول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قال المفسرون: معناه يأمركم بـأن لا تتصدقوا، وقيل: الفحشاء هـاهنا البخل، والعرب تسمي البخيل فاحشا ؛ وقال طرهة: أرى الموت يعتام الكرام ويصنطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد وسنتنص بـالكلام هنا الفاحشة التي منها الزنا واللواط.


حرم اللله، الفواحش مـا ظهر منها وما بطن فقال تعالى: n


 كلام الرحمن،: أي: الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحهاء وذلك كالزنـا والـا والـواط
 الفواحش التي تتعلق بـركات البدن، والتي تتعلق بـركات القلوب، كالكبر والعجب والرياء والنفاق، ونحو ذلك. أهــ.
وقد بـين النبى صل الله عليه وسلم أن سبـ تصريمها هو غيرة الله عز وجل، فعن المغيرة بن شعبـة رضني الله عنه قال: قال سِعـُ بُ بنُ عُبـادةً: "لو رأيتَ رجها مع امجأتني لضربتُه بالسيذ غير مُصففح، فبلغ ذلك رسول الله صللى اللها عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرةِ سعد، واللـهِ لأنا أغيرُ منه،

 الله، ومن أجل زلك „عث الملشرين والمنذرين، ولا أحدَّ أحبٌ إليه المدحةٌ من اللاه، ومن أجل ذللك وعد

إن الحمد لله، نصمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ‘بـالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا،
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شبريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسولها، أما بعد: فإن الله تعالـِ حرم الفواحش، ما ظا ظهر منها وما بطن غيرةٍ على محارمه جل وعلا وعلا، وصيانـة للمجتمعات من التردي في أوحال الرذيلة والنزول إلى مرتبة الحيوان والبهائم التي تتسافد في الطرقات، وينزو بعضنها على بعض. وقد تتبعت الآيات القرآنيـة، ومـا صـح من الأحاديث النبوية، التى تحدثت عن الفاحشة، وقمت بترتيبها على هيئة وقفات، ثم قمت بشرح ما يـحتاج إلى شرح منها، ورنْطه، بواقع الناس الآن، والرد على شبهات المبطلـين.
 والتفخش:
قال ابن منظور فٌى لسـان العرب: (فحش: الفحش: معروف. ابن سيده: الفحش والفحشاء والفاحشة القبيح من القول والفعل، وجمعها الفواحش. وأفحش عليه في المنطق أي قال الفحش. والفحشاء: اسم الفاحشة، وفي الحديث: إن اللله يبغض الفاحش المتفحش، فالفاحش ذو الفحش والخنا من قول وفعل، والمتفحش الذي يتكاف سب الناس ويتعمده، وقد تكرر ذكر الفحش والفاحشـة والفاحش في الحديث، وهو كل ما يشتـد قيحه من الذنوب والمعاصبي ؛ قال ابن الأثير: وكثيرا مـا ونا ترد الفاحشة بمعنـى الزنا ويسمى الزنا فاحشـة، وقال اللـه تعالى: إلا أن بـأتين بفاحشـة مبيـة قيل: الفاحشة المبينة أن تزنـي فتخرج للحد، وقيل: الفاحشة خروجها من بيتها بغير إذن زوجها، وقال النال الشافعي: أن تبذو على أحمائها بذاربة لسانهـا فتؤذيهم وتلوك ذللك. وكل خصـلة قبيحة فهي فاحشة
 تقولي ذلك فإن الله لا يـحب الفـش ولا ولا التغاحش؛ وقد يكون الفحش بمعنى الزيـادة والكثرة ؛ ومنه حديث بعضنهم وقد سئل عن دم البراغيث فقال:

دفع البتة، ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء البحل قابلا، ولم يجد دافعا فتهكن فكان الهلاك، ومثلها مثل صياصي الجاموس التي تدفع بها عن (نفسه وعن ولده، فإذا انكسرت طمع فيها عدوه".

وبينها العلامة ابن العثيمـين - رحصه الله - فى "
 رحصه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ( إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى إن يأتي المرء ما حرم الله). فإذا حرم الله علي عباده أشياء فإنهـ عز وجل - يغار أن يأتي الإنسان محارمه، وكيف يأتي الإنسان محارم ربة والله - سبحانه وتعالى - إنما حرمها من اجل مصلحة العبد، ثم يأتي العبد فيتقدم فيعصي الله - عز وجل - ولا سيما في الزنا - نسأل الله العافية فإنه ثبت عن النبي صلي الله عنه وسلم أنه قال: (ما أحد أغير من الله إن يزني عبده أو يزني أمته) لان الزنا فاحشة، والزنـا طريق سافل سيئ، ومن ثم حرم الله علي عباده الزنـا وحميع وسائله، كما قال الله سبحانه:m وَلا
 زنى العبد - والعياذ بالله - غإن الله يغار غيرة أشد وأعظم من غيرته علي ما دونه من المحارم. وكذلك أيضا - ومن باب أولى واشـد - اللواط، وهو إتيان الذكر، فان هذا أعظم وأعظم، ولهذا جعله الله تعالي
 : -• • • • قال هنا: ( الفاحشة) وفي الزنا قال: ( فاحشة) أي: فاحشة من الفواحش، أما اللواط فجعله الفاحشة العظمي نسأل الله العافية. وكذلك أيضا السرقة وشرب الخمر وكل المحارم يغار الله منها، لكن بعض المحارم تكون أشد غيرة من بعض، حسب الجرم، وحسب المضار التي تترتب علي ذلك. وفي هذا الحديث: إثبات الغيرة لله تعالى، وسبيل اههل السنة والجماعة فيه وني غيره من أيات الصغات وأحاديث الصفات أنهم يثبتونها لله - سبحانه وتعالى - علي الوجه اللائق به، يقولون: إن الله يغار لكن ليس كغيرة المخلوق، وإن الله يفرح ولكن - ليس كفرح الثخلوق، وإن الله - سبحانه وتعالى له من الصفات الكاملة ما يليق به، ولا تثشبه صغات

[الشورى: 11]. والله الموفق،. اهـ. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

اللهُ الجنةُةَ ( رواه البخارى ) ولله در ابن القيم - رحمه الله - حينما أصل لهذا السبب تأصيلا شافيا فى ״الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى "حيث قال:"ومن عقوباتها أنها تطفي من القلب نار الغيرة التي هى لحياته وصصاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن فإن الغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصغات المذمومة كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحدير، وأشرف الناس وأعلاهم قدرًا وهمة أشدهم غيرة علي نفسه وخاصته وعموم الناس، ولهذا كان النبي أغير الخلق على الأمة والله سبحانه أشد غيرة منه. والله سبحانه مع شدة غيرته يحب إن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه وانه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم ولاجل ذلـلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال فإن كثيرًا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منذ، ومن غير قبول لعذر ممن إعتذر إليه، بل يكون له فى نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره وكثير مصن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق وقد صح عن النبي أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة من غير ريبة وذكر الحديث، وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر وهن كان هكذا فهو الممدوح حقا والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه، وأهله، وعموم الناس، وقد تضنعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك، وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه لـه ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله، ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه لـه، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة، وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن
 له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها

## Lngh فتر

فتاوى المركز العام


ج: سبحان الله وتعالى على قدرته وعجيب صنعه، فقد أسـرى بنبيه محمد صلى اللـه عليه وسلم على دابـة يقال لها: „البراق) من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعدها عُرج بالنبي إلى السماء الأولى ثم السماوات ات الـات جميعًا- سبع سماوات، وقد أخبر عليه الصـا والسلام أنه رأى قومًا لهم أظفار من نـحاس يخمشون وجوههم وصـدورهـم فسأل عنهم جبريل عليه السلام فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهمه. والحديث في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضـي الله عنه وإسناده صحيح على شرط مسلم.
 س: هل هـاك حديث يقول فيما هعنـاه: أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة يوم القيامة ولا عذاب عليها، وإذا كان الأمر كذلك فلمـاذا نسندع عن بعضن العصناة أن
الله سيعذبهم بذنْوبهم في الذار؟ الجـواب: نعم ورد الحديث عند أبي داود وغيره عن أبي موسىى رضبي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمتي هذه أمة مرحومـة، ليس عليها عـا عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتّن والزلازل والقتل والبـلايـا ،. وهو حديث صحيح. قال شارح


الزمز الهاضضر
س: هل كثرة الفساد والفتّن المنتشرة في الأرض الآن يدل على قرب ظههور المهدي المنتظر، ومن هو هذا المهدي وكيف يعرفه الذاس؟؟ الجـواب: الحمد لله والـصـلاة والسـلام على

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: الجواب: بالنسبةِ للمهدي؛ فقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي عدُّها جمع من أهل العلم بأنها مــواتـرة مـعنويـا كـالآجـري والسفاريني والشوكانـي وغـــرهـم، والأحـاديــث تــــل في مجموعها على أنـه يحكم في هـذه الأمـة في آخر الزمان، ولم يرد في تلك الأحاديث ما يدل على تحديد زمانه بـالضبط؛ إلا أن الأحاديث أفادت أنه من أهل بيت ألنبي محمد صلى اللـه عليه وسالم، ويكون نزوله قبل نـزول عيسى عليه الصالاة والسلام، وليّس لأحد أن يدعي أنه فلان من الناس حتى تُرَى فيه العلامات التي وردت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسِلم، ومن أهمٍ هذه العالامات؛ أنه يملأ الأرض قسططا، كما ملئت ظلمًا وجـورًا، وانتشار الفساد في الأرضن يدل على قربٍ مجيئهٍ لأنـه يمـلأ الأرض قسططا وعدلا كما مُلئت ظلمًا وجورًا. ليلة المقراج
س: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة معراجه إلى السموات من يغتابون الناس؛

حياؤها في الخلوة أكثر من خارجها، وتكون أكثر حياءُ من غيرها، ومحل حيائأه صلى الله عليه وسِلم في غير حدود الله، ولذلك كان إذا رأى شيئًا يكرهه غضب وجهه عليه الصلاة والسلام. قـال الـنووي: لـم يـتكلم بالشبيء الـذي يُكُرْه؛ لحيائه، بل يتغير وجهه، فنفهم كراهيتاء، وفي الحديث فضيلة الحياء، وأنه مما يُحث عليـ الـي مـا لم ينته إلى الضعف والخور. مرقاة المصابيح
( P )

## |المصبية والانفصال

س: تسال السائله: ع. أ. م. وتقول: كيف أعالـج العصيّية عندي لانتني أتعصب بشدة ويؤثر ذلك على علاقاتي ومعاملاتي؟ الجـواب: قد بـين النبي صلى الله عليهـ وسلم لما استنصحه أحد أصحابه بألا يغضب، لأن الغضب مفتاح كل شر، وكررها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لأهميـة ذلك، وبيان أثر الغضب في انتشـار الشر وزيـادتـه، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (لا تغضبه. يظهر مـن ذلك أن مقاومة الغضب ممكذة، وأن من يتصبر يصبره الله، وينبغي أن يصاحب ذلك الاستعاذة بـالله من الشيطان الرجيم، ثم يغير الإنسان من حاله، فإن كان جالسًا فليقم، وإن كان قائمًا فليقعد، ثم يتوضا ويغسل أعضاءه بالماء البارد، فإن ذلك يذهب شدة الغضب عنده.
قال صلى اللـه عليه وسلـم: پألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيـه وانتفاخ أوداجــه، فمن أحس بشـيء من ذلك فليلصق بـالأرض. الترمذي وحسنه.
وقـد ضعفف هــذا الحـديـث غير واحد من أهل العلم، لكن معناه مها يحتاج المرء إلى أن يفهمهـ. وبالله التوفيق.

عـون المعبود (Y\&०/ (Y): قـول النبي صلى الله عليه وسلم: پأمتي هذهه أي: الموجودون الآن وهـم قرنــه أو أعـم، „أمــة مـرحومـةه، أي: مخصوصة بمزيد الرحمة وإتمام النعمة، أو بتخفيف الإصر والأثقال التٍي كانت على الأمم قبلها؛ من قتل النفس توبةً، وغير ذلك. وقوِلهِه: "اليس عليها عذاب في الآخـرة، أي: من عُذبِ منهِخ لا يُعذب مثل عذاب الكفار. انتهى. وقال أيضا: قال صاحب فتح الودود: أي إن الغالب في حق هؤلاء المغفرة. وقال الملا علي القارئ في المرقاة: وقيل الحديث خاص بجماعاعة لم تأت كبيرة من الكبائر، ويمكن أن تكون الإشارة إلى جماعة خاصة من الأمـة وهم المشاهدون الـا من الصحابة، ولأن الأحاديث وردت بتعذيب مرتكب الكبيرة في الآخرة؛ فيؤول الحديث بأن المراد بـالأمة هنا: من اقتدى بـالنبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، ويمتثل بما أمر الله وينتهي عما نهاه. وقـال ابـن حجر الهيتمي: الحـيـث محمول على معظم الأمة لثبوت أحاديث الشفاعة في قوم يعذبون ثم يخرجون من الذار. [الفتاوى الفقهية الكبرى ع/r/r/] حياة الثببي صلى اللنه عايه وسأمه
س: ما المقصود بالعذراء في خدرها التي كان يشار بان الخبي صلى الله عليه وسلام أشد حــاء منها؟ الجواب: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قـال: „كان النبي صلى الله عليهـ وسلم أشد حياءً من الـعـذراء في خدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجههاها. متفق عليه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم VN/10: الـعــنراء هـي البكر؛ لأن عذرتها باقية وهـي جلدة الـبكـارة، والخـدر سِتِرْ يُجعل للمرأة البكر في جنب اليـت. انتهى. لأن العذراء يشتد

##  <br> فتاوى الأزهر ولجنةالإفتاء

من رجب سقاه الله من ذلك اللهر ״وحديث (من صام من رجبِ يوما كان كصيام شهر، ومن صام منه سبعة أيـام غلقت عنه أبـواب الجحيم السبعة ومن صام منه ثُمانية أيـام فتحت له أبـواب الجنة الثمانية، ومن صام منه عثرة أيام بدلت سيئاته حسنات (. ومنها حديث طويل جاء فى فضل صيام أيام منه، وفى أثناء الحديث „رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر أمتى، وقيل إنه موضوع وجاء فیى الجامع الكبير للسيوطى أنه من رواية أبى الفتح بن أبى الفوارس فی أماليه عن الحسن مرسلا.
 مخصوصة فيه امن صلى المغرب فى أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة، يقرأ في كل ركل ركعة بجاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرة ويسلم فيهن عشر تسليمات حفظه الله فیى نفسه وأهله وماله وولـده، وأجير من عذاب القبر، وجـاز على الصراطكالبرق بغير حساب ولا عذاب " وهو حديث موضوع، ومثلها صصلاة الرغائب. وقد عقد ابن حجر فی هذه الرسنالة فصلا ذكر فيه أحاديث تتضنمن النهى عن صوم رجب كلها، ثـم قـال: هـذا النهى منصرف إلـى من يصومه معظها لأمر الجاهلية، أما إن صامه لقصد الصوم فی الجملة من غير أن يـجعله حتما أو يخص منه أياما معينة يواظب على صومهها، أو ليالى معينة يواظب على قيامها، بحيث يظن أنـها سنـة، فـهـا من فعله مع السلامة مما استثنى فلا بـأس بـه. فإن خص ذلـك أو جعله حتما فهذا محظور، وهو فى المنع

س: اتخذ كثير من-الناس فضل شهر رجب ذريـة


احاديث كثيرة، فما هو الرأى الصحيح في ذلكّ الجواب: الحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى وضع رسالة بعنوان: تبيّين العجب بـا ورد فى فضل رجب، جمع فيها جمهرة الأحاديث الـواردة فى فضائل شهر رجب وصيامه والصـلاة فيه.
وقسمها إلى ضنيفة وموضنوعة. وذكر له ثمانية عشر اسما، من أشهرها „الأصم ״ لعدم سماع قعقعة السلاح فيه لأنه من الأشهر الحرم التى حرم فيها القتال، و"الأصب > لانصباب الرحمة فيه.
وفضل رجب داخل فى عموم فضل الأشهر الحرم التى قال الله فيهاٍ إنٍ عِنَ

 [التوبة:ףז] ، وعينها حديث الصحيحين فى حجة
 ودو الحجـة والمحــرم، وواحـد فـرد، وهو رجب (مضر، الذى بين جمادى الآخرة وشعبان، وليس رجب "ربيعة، وهو رمضان. قال ابن حجر: إن شهر رجب لم يرد حديث خاص بفضل الصيام فيه، لا صحيح ولا حسن. ومن أشهر الأحاديث الضعيفة فى صيامه (إن نى الجذة نهرا يقال لهـ رجب، مـاؤه أشـد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما

VI
Upload by: altawhedmag.com

من رجب بـالصوم هلا نـعلم لـه أصلا في الشـرع. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء] س: مـا هـو حكم الـشّرع في بعض الـو الأهـور التي
 بعضن المهايا في المواسم، مثل ششهر رجب وشـوبـان ورمضنان وعاشوراء و العيدين، فهل هذا الأمر فرض
 الجواب: الهدايا بـين الناس من الأمور التي تجلب
 والأحـقـاد، وهــي مرغب فيها شبرعا، وكـان النبـي -صلى الله عليـه وسلمـ يقيل الـهدية، ويثيب عليها وعلى ذلـك جـرى عمل المسلمـين والـحمد للـه، لكن إذا قان الهدية سيب غير شرعي فإذها لا تـجوز، كالهدايا فیى عاشبوراء أو رجب، أو بيناسبة أعيـاد المــلاد وغيرها من المبتدعات؛ لأن فيها إعاذة على الباطل ومشاركة في البدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحصبه وسلّم. [اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء] سن: ما هو حكم الذبح في وقت مصدود وزمن معلوم من كل سناة، حيث إنه يوجد عده كثير من النـاس يعتقدون ان الذبح غي rV رجب وو هن صشر و10 من شوال و 1 الـن شـهر محرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله عز وجل، فهل هذه الأعمال صصحيحة، وتدل


الصنحيح ولا يثاب عليها فاعلهواء الجواب: العبادات وسائر القربات توقيفية لا تععلم

إلا بتوقيف من الشرع، وتخصيص الأيـام المذكورة من تلك الشهور بـالذبـائـح فيها لم يثبت فيـه نص صن كتاب ولا سنة صحيحة، ولا عرف ذلك عن الصحصابة رضّي الله عنههم، وعلى هذا فهو بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليـه وسبلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم. وبالله التوهيق. وصنلى الله على
نبينـا محمد، وآله وصحبـه وسلم. [اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتاء]


 من صيام غيره ففىى هذا نظر، ومـال ابن حجر إلى
 والحـوادث ״ أن صوم رجب يكره عالى ثـلاثة أوجه أحدها: أنه إذا خصا المه المسلمون بالصوم فیى كل عام حسب الـعوام، إمـا أنـه فرض كثشهر رمضـان وإما سنـة ثابتة كالسنّن الثابتة، وإمـا لأن الصوم فيه مخصوص بفضنل ثواب على صيام بـاقى الشهورو، ولو كان من هذا شبيء لبينـه النبى صلى الله عليه وسـلـ، قـال ابـن دحــــة: الصيـام عمل بـر، لا لفضل صوم شنهر رجب فقد كان عمر ينهـى عنه. انتهـى ما
نقل عن ابن حجر.

هذا، وحْرْ زبـارة القبور فى أول جمعـة من شهر رجب ليس لـه أصل من الدين -و لا ثواب لـها أكثر من ثواب الـو الزيارة فى غير هذا اليوم.
[المفتي: الشيخ عطية صنقر]

 تكون הي أوله أو وسطه أو أخره؟ ج: لم تثبت أحـاديـث خاصصة بفضيلة الصوم في شهر رجب سـوى ما أخرجه النسائي وأبـو داود وصحصـه ابن خزيمـة من حديث أسامـة قال: تلت: يـا رسول اللـه، لم أرك تصوم من شهر من الشهور مـا تصوم من شعبـان، قال: ذلك شنهر يغفل عنه الناس بـين رجب ورومضان، وهو شهر ترفع فيـه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وإنما وردت أحاديث عادة في الحث على صنى انـيام ثـلاثة أيـام من كل شهر والحـث على صوم أيـام ون كـل شـهـر وهــو الـثالـث عشر والــرابــع عشـر والـخــامـس عشـر والحث على صوم الأشهر الحرم، وصـوم يـوم الإثـنـــين والخميس، ويدخل رجب في عموم ذلـك، فإن كنت حريصـا على اختيـار أيـام من الشهر فاختر أيـام اليض اليض الثلاث أو يـوم الإثـنــنـن والخــــيــي وإلا فالأمر واســع، أما تخصيص أنـام

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


 .


اناوقةاف والأزهر تصاله عالى عنتوانهـ.


بعمل حـوالة أو شيلك مصرفـي على بنـك فيصـل الإســلاعمي ... فرع القاهرة حساب اورقم • 19109 باسم مجلة التوحيلـ.











Bn Conmo


Upload by: altawhedmag.com


[^0]:    رجب

