

Upload by: altawhedmag.com

فاعلم أنه لا إله إلا الله


## صاحباة الامتياز

جماعة أنصار السنة المحهدية



A
 الـبريـ ال又الكتروني MGTAWHEED@HOTMAIL.COM GSHATEM@HOTMAIL.COM

rrarmolvan ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

Yralogo7-YralooVI: هاتف
WWW.ANSARALSONNA.COM


#  Th 

Upload by: altawhedmag.com


## ثمن النسـخة


 رؤ ريا

الاشتراكاك السنوي
年 باسم مجلة التوحيد . عالى مكتب بريد عابدين ، مع إرسال صنورة الحوالدح الفوردية
 .
 أوما ترسلل الاقيهة بسويةت أو بِحوالة2 بتكية



مطابي الأهرام التجاريـة - قليوب - مصر


 فإن الصيـام- وهو ركن من أركان الإسـلام- ثله مكانة عظيهـة، ومنزلة رفيعة، وللّه فيه منتح جليلها، وعطايا

 شهر رهضان أحبيبت أن أجهع ما تيسر لي من الالحاديث النبويـة التتي فيها وعل من الككريم الرحيم بتكفير الذذنوب
 الكرام، ولن يقتصر حلـريثي على صيام رمضان فحسب،


إن من فضّل اللهـ وكرهه بعبادها أن جعل صيـام شهر روهنان
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلما دمن صن صام رمضان إيمانًا واحتسابَا غُفر كها ما تقلدم من ذنبههه. (البخخاري:
 صومه، وبالاحتسابء طاد الب الثواب من الله تعالىى، قال


 من صام بالشروض الواودة ـِ الحلديث الششريف، كها ذكر












 الإمام
فأقول ووالله تعالى التوفيقد - (19.1




Upload by: altawhedmag.com
（K／Y／Y الترهذا


صلى الله عليه وسلم قالتا：，كان رسول الله صلى
 عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر：أول التين من الشهر وخميسين．．（صحيح سنن أبي داود أبا
（Y／YQ）．وجاء من وجوه أنها الأيام البيض．
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال：＞ما العمه العمل
 الجهادء قال：ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيءه．（البخاريء
．（979
والصيام من العمل الصالح، فيدخل فيه
 حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال：（صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنه التي قبله والسنـة التي بعده،، وٌِ رواية：„يكفر السبنة الماضية
 وقد ذكر ابن حجر أن الججهور على استحباب فطر هذا اليوم للحجاج．（انظر：فتح الباري （rrN／乏
ع－ومن الأيام التي يُستحب صياميامها شهر الله
 سُئل أي الصـلاة أفضل بعد المكتوبةء وأي الصيام

وقد أفاد الحديث أن من آتى بما ذكر فيه كان
 الحديثبشرى للقائمين بذلكا لألا وهي الجنة،، بل الفردوس الأعلى لمن شاء الله له ذلكا بلا بعل مغفرة الهِ الذنبب، والضردوس أعلى الجنان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم：，رفإذا سألتم الله فاسألوألوه
 والعمل وطاب أعلى المثازل والدرجاتات، وقد عقد
 قال فيه：„باب الصووم كفارة، ومعناه：باب تكفير الصوم للذنوب، ثم ساق تحته حديث حدذيفة، وفيه：قال عمررضي اللّه عنه：：من يحفظّاحديثًا

 وماله وجاره تكفَرها الصالاة والصيام والصـا 1 وقـة．
(البخاريז \&/ • ا1).

والصيام حصن حصين من الثنار، ويمنع صاحبه من الوقوع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال：„الصيام ججنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤق قاتله أوشاتمه فليقل، إتي صاتم،
 وقال النوويء هالصيام جُنة،．وهو بضم الجيهم


 التطوع وبين ما لا مل من فضل عظيم ، وإليك أيها القارئ الكريم الأيام التي يُستحب صيامها، وما وما ورد فيها من عظيم الأجر، وتكفير الدذنب، ومن ذلكت
ا－صيام الستة من شوال：لحلديث أبي أيوبٌ الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالث ：（من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا


 بشهرين． r－صيام العشر الأول من ذي الحجهة：والمراد تسعحة أيام، كما ـِّا الحديث عن بعض أزواج النبي


وقد دلَ حديث عائشة السابق على أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لـم يصم شهراً كاملا إلا رمضان؛ ويؤكد ذلك أيضًا حلـي اليث ابن عباس
 وسلم؛ شهرًا كاملأ قط غير رمضان،. (البخاريء
. (1981
والعلة بٌِ كثرة صيام النببي صلى الله عليه
 ذلك الحافظ ابن حجر، وذكر الحديث الدير أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن الـن الزيمة من أسامة بن زيــد رضي الله عنهمها قال : قلت: "يا رسول اللّه، لما أرك تصوم من شهر من من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل النـو الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيـه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي

 صيام يومي الاثنين والخميس، قالت عائشي رضي اللّه عنها : كان النبي صلى اللّه عليه وليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. (أخرجه ابن ماجة والتترمذي بسند صحيح، وانظر: صحيح

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
 الاثنين والخميس، فأحب أن يُعرض عملي وأنا

أفضل بعد شهر رمضانع فقال: nأفضل الصـلاة بعد المكتوبة: الصلاة ـٌِ جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام
 0- ويوم عاشوراء منه أفضل من غيره، لأنه يكضر السنة التي قبله، كما بٌِ حـديث أبي قتادة الانصاري؛ سئل النبي صلى الله عليه وسلم من صيام يوم عاشوراء، فقال: „يكفر السنـة الماضيةه،. (مسلم: ( 11 ))، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: , (ما رأيت التبي صلى الله عليه وسلم يتتحرى صيام يوم فضله على غيره إلى الا هذا اليوم، يوم عاشوراء وهذا الشهر- يعني شهر
 ا- ويستحب صيام التاسع مع العاشر الحر : لحديث ابن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يون يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمـهـ اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى اللّه عليه
 اليوم التاسعه، قال: : فلم بيأت العام المقبل حتى توٍِ رسول اللنه صلى اللّه عليه وسلمه. قال الشافعي وأصحابه وأحملد واستحاق وآخرون: يستتحب صوم التاسع والعاشر جميغاً، لأن النبي صلى اللّه عليه وسطلم صام العاشر ونونيى صيام التاسع. (انظر: شزخ النووي على مسلم (1ヶ/A كهما يستحب صيام أكثر شهر شعبان؛ كفعل النببي صلى اللّه عليه وسلم لدّلك، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : , كان رسول الله صلى الله عليه وسلمه يصوم حتى تقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصومه، وهذا يدل على على أنه كان يصوم تطوعًا هِّ شعبان أكثر من غيره، ويحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بأله كان يصوم شعبان كله، أو أنه كان يصله بان برمضان
 الترمذي عن ابن المبارك أنه قال العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام الشار كله، ويقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعله قلد تعشى واشتغل ببعض أمره. (انظر: فتح الباري
(r) $1 / \varepsilon$



 ذلك وغيره هأطلقت، والذي يظلهر أن النذي أمر

 أو كان يفعل ذلك ثلبيـان الجواز، وكل ذلك أفضل، وتتترجح البيض بكونها وسط الشهر،


الددرجات فإن النبي صلى اللثه عليـه وسلم كان


 يـخلي شهرًا عن صومه. ثم ساق تحتـه أحاديث منها حلديث عبـل الله بن ششفيق قال : قلت لعائشـة رضبي الله عنتها ؛ „أكان رسول اللّه صالى الله عاليـه وسلمر يصوم شهرًا كله؟ قالت: ما علهتا عله صام شهرًا كله إلا رهضان، ولا أفطره كله حتى (10 يصوم
 النتووي: „فيـه استتحباب ألا يخخلي شهرًا هن صيامه. (شرح التنووي على مسلهم: (rV/A).

 11-وأحب الضيام إلى اللّه بإطلاق: صيـام داود
 بن العاصى رضي اللله عنهها قال: قال لي رسولّ اللله صلى اللّه عليـه وسله! دأحصب الصيام إلى
 (البـخاري: .

 "صـم يـومُا وأفطر يـومًا، وذلك صيام الكام داود عليـه السـلام، وهو أعدل الصيلامه. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول اللّه صلى اللّه
 تسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن

يـحسن لنّا الخختام أجهعين، والحمهد للهه رب العالمين.
 وللنسائي هن حـنيث حـريـر مرفوعَاء: (صيام ثلاثة أيـام من كل شهر صيام الالدهر: أيام البيض:...". الحليث. قال ابن حجر: إسنـاده صحيح، وقد ورد 2\% مسلم "صيام ثلاثة أيام




 الاثنـين ويـوم الخخميس، فيُغفَر لكل عبلد مؤمن، إلا عبلِا بيـنـه وبين أخيـه شحنـاء، فيقال : اتـركوا،

 يرجعا إلى الصالح والمودة. (شرح النتووي على
 4ـ كما يستحب صبيام ثلاثـة أيـام من كل شهر، ورجح بعضن الأئمـة أنها الأيام البيض، وقلد عقلد البـخاري رحهـه اللنه بابًا قال فيالها البيض ثلاث عشرة وأربع مشرة وخخمس عشرة ورة، ثم ساق ححلديث أبي هريـرة رضي اللله عنـه وفيـه يقول: دأوصانتي خليلي صلى الله عليهي وسلمر بثلاث: صيـام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي
 . (1911)

0



ا (2) و


السفر والتنقل داخـل البـلاد وخارجها، ومنعهم من
 العالهم. §- إجبار الكسلمين على القيام بأعمال السخرة دون أجـر؛ كتعبيد الار الطـرق، وحفر الخـنــادق هِ المنـاطق

الجبليةالبوريهية. ه- مصادرة أوقـاف المسلمين، ومصـــادرة أراضيهـم الزرامية.
7- تهجير المسلمين وتشريدهم وتوطين البوذيين محلهو. - سلد أبواب الوظائف الحكوميـة أمام مسلهي أراكان. ^^- إقامة العقبات والحوائق أمام تعليم أبتاء المسلمين ألما
 9- عـدم السهاح للمسلمين بالمشاركة هِ2 النداوات والمؤتمراتاتا الإسـلاميـة العالمية.

 والنتفاق، ويوْ هله الأيـام يشتلد البـأس ملى مسلمي
 لههم أن يعوا أن العذاء دينتي عقدي11
 زالت تواجه أعتى أنظمه الظلم والطغيان والتمهييز الديني والعرقجي يٌ تلك المنطقة، وسط تِييب متعهمد من قبل السلطان البودذية لهلذه الجرائم والانتهاكات الالبشعة، ومـنـع وســائـل الإعـــالام مـن تغطية تلك
 يقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلمه: پلئّن تهلدم

 قتل رجل مسلمه. (رواه التترملي والنسائي، وحسنـه

الألباني)
وبالرفم من غلاء دم المسلم؛ فإن المجازر مازالت تقام للمسلمين هٌِ كل مكان، وأصبح الدم المسلم رخيضا يُقام لإراقتـه وزنذ 12
الرووهينجا والنـفاق الدولي
نستقبل شهر رمضان وعلنا يكون لنـا وقفة مع النفس
 الأوان، قبل العرض على الملك الـلـديـان، فيسألهمه
 سائحون، ووِّ البـحار هائمون، سابحون عكس التيار
 يهتمه بهم أحلد، أو يمل لهم يـل المعاونة، فالصورة مؤلمة؛ الآلاف منههم ــِ البـحر عملى مراكب متهالكة تتقاذفهم الأمـواج، يبـحثون عمن يقبلهه، دون جــلدوى.. فهل يـذكرنا رمضان بحال إخوانـناء

بلدأت معاناة شعب كامل من المسلمين، ضاعت فصولها ولها وسط جـراحات الانمـة المتتاليـة، وقـ دمر البـوذيون كثيرًا من الآثـار الإسلامهية من مساجلد ومدالمارس،
 اضنطهاد المسلمين، ونهب خيراتههم، فساموا الوا أهلها سوء العداب، وأنزلوا عليهم أقصى أنواع الظللم والقسوة، وتم تسويـة كل ما يـخص الإسلام من حضارة الوار أورأثر بالأرض، وأحرقت منازل المساهمين ومزارعهم، وأسر منههمواستخخدموا كعبيد وأرقاء سُخخروا لأعمالهـه من

بناء المعابل وحرث الأرض.


 مستعهرة مستقلة من حكورمة اللهند البريطانـانيـة الاستتعماريـة، كبـاقي مستعهراتها ـِّ الإمبراطوريـة

آنذاك، وعرفت بحكورمة بوريا البريطانيـة. وـِ عام
 والإمِادادات من قبل البيوذيـين البورمان والمستعمرين البريطانيين وغـيرهـهم، والتـي راح ضحيتها أكـثر من مانـة ألـف مسلم، أغلبهم من اللنساء والشيوخ والأطفال، وشرد مئات الآلاف خارج وطنهـه.

 عام 147r وحتى عام 1991م، شرد من خلا خلالها قرابـة مليون مسلم خارج وطنهم، واستتمر الاضطها وإلفاء الحققوق والمواطنـة تـدريـجيُّا إلى يوومنا هذا. أما عن التطهير الصرقي والديني والالبادة الجمهاعية
 الإقليه عن الحالهم، إضافة إلى أن جميع حكام المناطق التابعة ثلإِقليم من البوذيـين، ويكفي للتدليلي على
 عام laVA ام شردت بوريما أكثر من ثالاثمائة ألف مسلم

 وـٌِ عام ا991م شردت بورما حوالي ثلاثمائة ألف مسلم إلى بنتجلاديش مرة أخخرى.

 المواطنة والجنسيـة الذي وضع عام الـوا 1 مر.
2 اع المعتقلات بشكل وحشي r-r
من حريـة

الجوار استقبالههم ـيٌ نذالة وانحطاط بشري غير هسبوق، تقاتلوا مالى بقية ما بقي من طـعام وشراب
 من النساء والأطفال، لتكون هلذه الدماء الأرواح البريئة شاهدة ولاعنـة لهذا العالمم المنافق اللذي يكتفي بـبادانـات باهتة، وبيانات مقيمة تحول الضضايا ي\% تلكـ المقرك25 إلى ضحايا للضحايا، مها كشف مأساة الإنسان اللذي لم يعد لديه غير أن يلقى الموت أو يشارك مرغَا بداعي الحاجة| البشرية الماسنة للغداءوالماءوالدفاع من أطفاله. والامهم المتحدة والهيئاتالدولية تشارك الاضضطهاد والابـادة، فهي توفر الغطاء السياسي لجرائم حكومة العسكر بِّ بورما بصصتها وسلبيتها، بل بأكثر من ذلكا فكانت مشاركة الأمم المتحدة

تكريسًا كلاضطهاناد ضد مسلمي الرووهينجا. أما أمريكا وأوروبـا فكالاهما محور الشر الحقيقي اللدي يقود ويدعمه ويساند أي اضطهاد لالاسلام والثسلمين. خاب وخسر من أدرك رمضان ولّم يُغفر ثله، فهل يكون رمضان مصدر تذكر للمسلمين عمومًا، وأهل المصائب خصوصًا بالتضرع واللجوء إلى اللنه جلا وعـلا، ورينـا سبحانه يحبُ أن نلجا إليه الأحوال وخاصة عند الضراء والبلوىء „

 واعلموا وتيقنوا أن كل ما يقضيه اللّه تعالّى ويقدره فيه خير ومصلاحة وحكمة، ولو كان ظاهره شرًّا، يقول الله تعالى: د

ويققول النبي صلى اللّه بليه وسلم بٌِ حديث الاستفتاح، ,والخــير كله بيديك، والشر ليس ! ! !
 طامتك، ويهـىى فيه أهل معصيتكا ويؤونر فيـه بالمعروف، اللههم من أراد الالسالام والمسلمين بسوء
 السوء عليهمر يا ربالعالمين.
 من كل شيء إلا من دم الإسلمين، ولا يطيب لـه راحـة بال ولا يهدأ ثله واقع !لا إذا ارتـوى من دم الإنسان
 ولا ضمير إنساني يستفيق ليجعل حــا ها يقع لالمسلمين جميغا. فأيـن الضمير الاونسـانيء وأيـن حق الوانسـان العيشع وأين مكان الإنسانَ من هذا الوجودود 18 أين العالم الدني يهرع لنجدة حوت عالق ـِّ المحيط الالقطبي قبل هلاكهل، ويسد أذنيه عن أنات وصيحات
 2\% حين تعقد أمريكا الصفقات التجاريـة مع عسكر بورما، ويزور أوباما بالادهم متجاهاهلا ما يتعرض لـ اله الروهجينا هناك:12 نحن أمـام فصل جديد من فصصول النفاق الثعالمي
 على السسلهين وحدهم، عندما يكونون هم الضضحية، نفاقِ لم ولنّ يتوقف ما دام العالمَ الإسالامي ممزهِّا
 فأزمة الروهينجا ليست أزمة محلية أو إقليمية،، بل هي أزمــة عابرة للقارات والحــدود والثقافاتات والحضارات، إنها إحدى أسوأ تجليات فزاعمدكراهية الإسلام، وهي جزء من حرب أيديولوجية عاليما توظف الإسالامو فوبيا التتنامية حول العالثم، والتي تضيف كل جهاعةسياسية أوأمة شيئًا من أوهامهال، ومصالحها عليها، بحيث تهلدم أركـان الانسسانية، وتجعل من المسلمين ضنحية افتراضية جاهزة لاليا إشكال سياسي ي2 ألعالثم. وخلال الشهور القليلة الاضياه، تتابعت الانحداث بشكل لافت فيما يتعق بقضية الروهينجا الـسلمين، ومـا يقع عليهم من انتهاكات تجـاوزت حـدود موطنهه الآصلي يفرون إليها لاجئين ومنها (تايلتد، وبنجالاديش)، والثلبين، وماليزيا) .
 يخجل منه كل من ينتسب إلى الإسلام، ويخجل




|  | بشرى بهناسبلة الشهر الكريهر |
| :---: | :---: |
| (1) |  |
|  | القرآن وعلومه. |
| كلاستفسا |  |



 (البقرة: المان)











 بتَرْكهَا كَوَابَهُ
















 وَتَيْسِيرُ الْأْمُورِ وَتَسْهِيلُهَا سَبْبَّهُ التَقْوُى،







 تَعَالى
 رَن رَّ ．








أَنْ يَغْرِفَ مَا هيَ التَقْوْوَىُ


الاسنْمُ منْ قَوْلهُهْ اتَّقَى،


 عَنْشَئِ بغَيْرِه． قَالِ الْرُاْغبُبُ
الوقفايَة：حفَّ
الشَّيْ
 قَالَ تَحَالَى












 ．
وتتوبيرُ القلوب وهغفرةُ الدنـوب سـبـُــه
信



 وَمَحَبِّة اللهِ لَِبْلده سَبَبُبها التَّقْوَى، قَالَ

 تَقَالىى升
 ．
 سَبَبْبُهَا النتَقْوَى، قَالِ它 等

 الأْرْض سِبَبْبُ التَقْوَى،


 （1rr：عهران وَالتَأْمِينُ عَلَى الْحْيَاةِ لَا يَكُونُ إلاَّ بالتَقَقْوَى،

 سَسِدِدِا «（النساءاء9）．

尼色

 تَعَالَى
 قَالَ تَعَالَى

 تُتَّقيَهُ．

 الحرامْ
 لأنَّهُهُ اتَّقْوْا مَا لا يُتَقِّى
 عَنْ أشيَاءَ منَ الححالال مخافِة أنْ
 مُتُقينَ．


 لششريكاه．وُقال ابْنُ مَسْعُود
足 عُقْ队，象







 والحهلد للكه رب العالمين

 ．or（ or










 وِقَالَ عُمَرُ بَنْ عَبْبِ الْعَزِيز




 خَيْرا، فَهُوْ خَيْرٌ إلْى خَيَّرْ











 والحمـل للّه كثيراً، وسببحان الله بكرة وأصيلأ... وبعلد:





نتلهس بعضها، علْنا نصيب منها بضضل
الله:
أولا': شهر رصضان شهر مبارك
عن أبي هريرة رضي الله عنـه قال: قال رسول الله صالى الله عليهي وسبله: دأتاكم رمضان؛ شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيـه أبواب السمهاء، وتغلق فيه أبواب الجححيه، وتغل فيـه مردة

البـركد من الله


 الأشياء المعنويـة فتزكووتطهروتكون رحمـة

 -هن البـركة، ونحاول فٌٌ هلذه الدجالة أن

هو القرآن الكريم وهناك سورة كاملة ـِ القرآن الكريم تسهمى

الشياطين؛ للّه فيه ليلة خير من ألف شهر، من خُرم خيرها فقد شُرمه* (صحنرم
 وبتامل هـل هذا الحذيث الشريض ثلاحة ما يلمي' 1- ا- وصف النبي صلى اللّه عليـه وسلام شهر رمضان بـ (المبـارك). r-أ- فرض الله صرضيامهـ. ب- تفتتح فيـه أبواب السهماء وتغلق فيـه أبواب الجحيهم. وهٌِ روايـة أخرى عن عتبـة بن فُرقد : قال عليـه الصـلاة والسالهام: :(تفتح أبواب الجنـة، وتغلق فيـه أبواب النـار). ولعل
 „تفتح فيـه أبواب السهماء،. فيكون المقصود بـرتفتح أبواب السماءه أيء أبواب الجنـة، ولو جهعنا بين الروايتين فلا بأس، فتفتح أبواب السماء لقبول اللدعاء والعهل الصالح الصا بجهع الأمرين، وهو أعمُّ، والله أعلم.
 وسلهم: „يا باغي الخخير هلم، ويـا باغي الشر أقصره. وفيها حث على الاج جتهاد وِّا الطاعة
 صحيحسنت النسائي لالِمام الألبـاني رحمهـ الله برقّم (Y1-7). ج- ومن معالم البركِة أيضًا أن مَرَدَة الشياطين تُغل بٌِ هذا الشهر، فيقل الشر
ويكثر الخير وأهله، والحهد للّه.

د- ومن معالمّ البركة الواردة
 من ألف شهر، من حُرم خيرها فقد ألد حُرم،ولا شكك أن هذه الثليلة المقصودة هي ليلة القدرو،
 فقال تعالىى:
ـُـندِنِرِنَ ه، (الدخانان:r).

ولا شك أن المشار إليه بقوله: „أنزلنـاه،

أشرف ما تجحلده فِا القرآن الكريهم، وأها الثانيـة: فالِطلوب: إما أعمـال الجوارح، وإها أعهمال القلوب وهو المسهى طهارة الأخلاق وتزكيـة النففوس ولع تّجلد هلتين العلهـين؛ بمثل ما تجلد هٌِ هذا الكتاب

المبـاركت
وقال الشيـخ السعلدي رحهـه اللله


 وتُستتخرج منـهـالمبركات، فهـا هن اليـرإلا وقت


 وههها تتكلم أهل التتسيـر عن بـركة القرآن فلن يـوفوها حقَها ؛ لأن هذا القصرآن كاللام اللّه يستتهلد بـركتـه من اللله، وهذا شـرف ما بعلده شرف ويـعجز المري عن وصفـه هههما بلغ وقتد وصفهـ اللّه ونعهم ما وصفـ.


 «夫1
促 (1) . $\varepsilon$ ) وقّل جعل اللّه البـركـة هِ بعضن آيـاته وسوره، وعلى سبـيـل المثال لا الحصـر هما جاء عـو فضل سورة البقرة حيـث قال صلى اللله عليـه وسلهم

 ولا تستصيعهها ال\$بطلة" ، قيـل هم (الستحرة). واللّه أعلهر.
وإنما يـكون القرآن بركا لمن يـؤهن بـه بـحت بكاهلنه، ولا يضرب القرآن بعضه بـبـض ؛فيـؤهن يلـعض ويكفر بيعض أو يضرب
(مكة))، وهن حوثّها (كل أهل الأرض)، وهذذا المعنتى, جياء هصرحَا بـه ــِ بواضـع أخـر فتال سبـتحانه وتعالي:
 ( $1 \cdot V_{2}$ ) وقال تعالى Curn


 الموضع الثثاني




 بـه، وإنكار ها جا جاء هن حقائق الإيهان، قال
 .
 والعههل بـه؛ لأنها الغايـة من إنزالـهـه، هتال اللهـ تعالى و ؤِ التتلـبر والقراعة وسيـلة فـلا نـجعل الوسيـلة غايـة فيقع الرخطأ.
 وصف الهقرآن بأنه (مباركت)
قال الإمام الألوسي رحهـه اللّه: وفوّوله
 لاششتها
 سنـة اللله تحالثى أن البـا






ينزلز اللكه فيـه إلى السـهـاء الدنيـا ؛ يغضر اللنتب ويقبل التتوب
 يُستتحب تأخيير السـحور إلى ها قـبل الفصهر بقليـل،
 هن رحـيث زيله بن ثابت
 رسـول اللّه، وقتل كان بـين السـحور والفجر مقلدار قـراعة خـمسـين آيـة، وـو السحور بـركة لأنـه فُصل ها بـين صـياهنا وصيـام أهل الكتتاب، فثّي صسحيح هسلمب هن حلديث مهمروبن العاص قال صصلى اللّه عليـه وسله: „فصل ما بـين صيـامنـا وصيـام أهل الكتتاب أكلة السـحر)،
 رسـول اللّه صـلى اللّه عليـه وسالم وقلـ يلـ اعو

 على طاعهة اللته وفيـه بركـة لأنه يلدركا
 وتعالىى وحفظّه، ويلـركك بـركة اللبكور وخصوصًا لو اتتبع السنـة وأخَّر الستحور كها كان يـفعل النتبي هـلى اللّه عليـه وسـلهم. والحلـيث عن الثبركة ية رهضـان يطول فيكفي أن الربسول صلى اللڭه عليـه وسلهم
 فيـه الصييام وسين الْرسول فيـيه القيبام،


 يتتحصل إلا بتقوى الله

أنزل فيـهـ .


 آهين، والحهـلد للّه رب العالمين.

بهتشابهها هحكهـه؛ بل بيرد المتشابـه إلى المحكهم، كهـا
 اللّه والذين يقولون آهنا بـه كل بل عن عنـلـ ريتنا، وأما أصحاب القلوب المريضلة أهل الفتن والضـلات وصفهه اللّه بقولئه:

 تتحريفـه عن الحق والتششكيلك
 دين أصححاب الققلوب المريضنة الزائفـة عن





 وقال تعالى
 الثثالث من معالم المبركة.

## ثالثّا : بـركة التقوىت


 كَ سبيل التقتوى، والقصرآن تذكرة الهوتقين
 قـال اللهه تعالى

 و"ع شـكا أن التتقوى ثهـرة هن ثهـرات اليبركا -
رابقًا :السشحور بركة:


 الوقت النذي يـكون هيـه الساحوروقت هبـاركا

 فلقلد اعتتادت مجلتنا - 'لسـان دعوة التتوحيـد - أن تتخرج عن طورها فرححة بقدوه رهضان انرو الشاكرة المحتتفلة المتوشبـة المشتاقة المتزينـة
 هظاهر ذلكا أن تلقي على مادتها مها أفاض اللّه


 تجهاهه، فخكان مها اخــترت لنـفسي عنـوانًا أخلذ بمجامع قلبي رمقتته بين عنـاوين طرححها علينـا قلب مجلتنـا وهو يـنبض بـحب الشهر، ألا وهو ما أسلفت لكا وقرأت أنتا فأردت - هن باب توبتتي إلى الله هِ استقتبال شهربا

 وعنتل اللّه العضو والفضل، وححلـيثنتا هو: ما رواه



 ورسوله،، وهـن كانت هـرتهرته للدنيا يصييبها أو امرأة يـنكـحها فهجرتـه إلى عا هاجر إليـهـ". رواه البـخاري ومسلم.
هن فـرادكد هذأ الدحليث:

1- يبـتلدئ بـه العلهاء كتبههم، ومن ذلكا ما فـعله البـخاري فصـكّر بـه كتابـه الصححيح، وأقامهـه هقام الخخطبـة لـه؛ إشـارة منـه إلى أن كل عمل لا يُـراد بـهـ
 الآحخرة، ولهلذا قال عبلد الرححهن بن مهلدي: "هن أراد أن يصنّف كتابا فليبـلـأ بححليث الأعمالا بالنيـيات" Y- وهــذا الحديث أحــد الأحــاديـث التتي يـلـور الديـن عليها، فقد روي عن الشافعي أنــه قال الو
 بابا هن الفقهd. وعـن الإمـام أحمهل رضي اللّه عنـه قال : „أصول الإسـلام على ثلاثة أحاديث؛

هامى شيء هن هلا المحرهات. فالصيام عندهم يقطع عنهر لذة التتهتع، وهؤلاء قـل يهلام ليلهم نهارهمم، هيستتقبلون الشهر على وجـل، يـقبلون عـلى الطعام وااثشــراب وكـأنـهـم يـأخــذون يو شعبـان ما

! اذا العشروز هن شعبان ولت
تتابع شرب ليلك بالثنهار
ولا تشرب بأقفلا حصغار
فإن الوقِت ضـاق على الصنغار

- وهـنـهـم المستقتبل بهـزيــل مـن التتجهز يالططعوهات والمشروبات ونـحو ذلك؛ وكثير ها ههم؛ وهؤلاء يتأهبـون بالتبضـع والتتجهيز؛
 والمشروبات؛ ففي الخالب ندجل استتعلدادات مـاديـة شـكليـة، وليس هــذا هـو المـراد إنهـا الـــراد هـو الانــتتعـداد القلبـي الإيهــاني، ششحذا ثلهمهم وإعالانا لتوبـة نصوح، ووضغًا لبـرناهع وتحخطيطا هسبقا لاستثڤمار هذا
الشهرالككريبم.

ومنتهم المتـتـدي بنبيـه المتـأنسي بسلفـه المـي الطيبـين المتأهب لنيل فضل رب العالمين
 ملييه خير الأنام وهن تبعـه من أصسحابه وأتبـامهـ الكـرام.
تلك صنوف من النـاسى أربعة فيـا ترى إلى صنف تتـحاز أيها الحبيبيع إنتي أربأ بنتفسي وإيـاكك أن نكون من الصنف الأول ولا أحب أن يكون حطي وايـاك من رهضان كأصحاب الصنف الثاني ، إذن أهـود بنتسي والياكم إلى ذلكم الصنف الثالث ذلكم المحب الثم الذي الستبشر بـلـخول الشههر لعلهـه بها يـجلده من اللذة بصيـاهه ومن أنس بِ قيامه، فنهاره تسبيـح وتهليل وتححميلـ وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدقـة وبـر وإغـاشــة وإحسـان، وليله لا يـهجـع فيـه إلا القليل تـحسبـا للهجوع الالطويل.

حايث عمـر إنما الأعمهال بالنيـيات، وحلـيث
 ههو رد، وحلـيث النعهمان بن بشير الاحالل بين والحرام بـين) انتهى. (راجع: جامع العلوم والححكه لابـن رجـب الحنـبلي رحهـه اللّه شرح حـديث إنهـا الأعـهـال بالنيات صنV فستتجل كنزا بـلا حارس).
 وذلــك لان الثنيـة ثــرط ـيو كـل عـهـل، ألا يستتحق أن يكون نصف العلمعء بل إذا تقررأن كل عبـادة تحتتاج إلى نيـة والنيـيـة وحلدها قد تصح عبـادة فلا تتحتاج لغيرهاها، ألا يستاحتح أن يزيلـ على النصفع
 نعلم أنـهُ لا سعادة ولا استتقرارإلا بـالعإخلاص
 السعادة بغير الإخالص للهـ تعالىى، بقلدر ما يشقى صاحبـه ويتعلدب، لذا فإنتـا نقول: أهرز

 وخطر الْريـاء وطرق معالجتتله، ويعينـنك عاكى

 وحليـة الأولّيـاء وطبقات الأصفياء لأبي نصيهم، وإعـلام الموقعين عن رب العالمين لابن
القيهم، وذم الهوى لابن الجوزي، وغيـرهم) . رهضـان بين الععادة والمبـادة
 ومهما اختتص بـه شهرئا أن النـاس على اختّالوف
 والنـاس ي2 هدا الا هتهمام مداهبي: فهنـهم الزخـائـف مـن قــلـومـه أن يـحرم من

 المحرهـة التتي اعتاد فعلها هِ غيـر رمضان كان صيياهه عنها وقتيا؛ فـتـراه يتتحين غروا الشهسى هتى تغييب ليهرع إلى ما استتهـرأ مليـه من شهواتـه المحمرهة، بل ربها بـادر بالفطر

ورع المتبعين وإسراف المخالفين). قيامهمم بين المادة والعبادة:
ومنجميل ما اعتاد عليـه النـاس أنهمهيحرصون على قيام الليلي لأجل هذا: فليكن قيامهم مصحوبًا بنية التقرب إلى الله لا بنية التقليد والخخجل أن يتـخلف عمـا يفعله الآخــرون؛ وليكن قيامهـ -تنفلاُ مسبوقًا بالمحافظة على الفرائض من الصـلوات المكتوبات فهل يليق بذي لب أن يحرص على
 (أحـبـ إلي مما افترضت عليه.....الحديث)(أحرجيه البـخاري)، ثم ليكن تنقلهمه بين المساجلِ ليس بحثا عن الصوت الأجـهـل، ولكن بحثنا عن الون الصلاة الأكمل وإن كان معه الصوت الحسن فهو نور علي نور؛ وهى تلكم التي توافق السنـة من جهة وتجّل فيها قلبك من جهـ جهة أخرى. قراءتهم للقرآن وصدقاتهمه ومن أشهر ما اعتاد عليه النـاس ـِّ رهضـان أنهـه يجودون بالخيرويقرءون القرآن: لأن شرعنا حـث عليـه وأرثـــــد إليــه فنيـ الصحيحين (عن ابن عبـاس رضي الله عنهما قـال: كان النبي صلى اللّه عليـه وسلهم أجود الناس وكان أجود ما يكون جبريل فيدارسـه القرآن وكان جبريل آن يلقاه ليلة من رهضان فيدارسـه القرآن فرسسول اللّه صلى اللّه عليـه و وسلمر حين يلقاه جبريل الميل أجود بالخير من الريح المرسلة"(البيخاري حديث 8 \& 19، ومسلم حـديث 1101) .
وهو خير كبير وعلامة على الشهر، 'لكنتا لا لا تريد ذّلك عادة وتقليدا يقلد بعضنا بـلـا بعضا أو يتباهى به بعضنا على بعض، أو خصلة الو اشتهر بها آباؤنا فلا نتتخلى عنها؛ ؛لأنتا على آثارهم مقتدون، نحن نريد ذلك الله حقا حقا تعبا الّا ورقا؛
تراه إذا ها جئته متهلا كأنكتعطيـه الذي أنت سائلنه

فراجع أحوالك من مراجعتلك لحال السال
 المعارف .
صيامههم بين الحادةوالعبادة:
وإن من جهيل ما نراه هٌِ رمضـان أن بعض النـاس لو ضرب على أن يفطر بٌِ شهر رمضان لغير عذّر لمـ يفعل، لككنتا نربأ بمن يفعل ذلك أن

 علّر، ومن علامات الإيمـان أن يكره المؤمن ما
 قد يتلذذ العبد أحيانا بـا يـا يـراه من تعب صيامه ولسان حالكه يقول: عذابي فيك عذب
وجعدي هيك قـرب
حسبي من الحب أنتي ها تحب أحب

## لا تقربوا الفُواحش:

ومن جميل العادات أن الناس يتقربون إلى الله بترك المطعومات والمشروبات؛ فهالا تقربوا
 بالتقرب إليـه بترك ما ما حرمه اللّه هِ من الكذب والظالموالعدوان وسلمج: (من لما يلدع قول الزورو والعمل به فليس اليس


البـخاري). قال أحدهـم:
إذا لم يكن يٌ السهع مني تصاون وـِّ بصري غضن وهِ منطقي صمت

فحظي إذاً من صومي الججوعوالذظما وإن قلت إني صمت يومي فما صمت (راجع: لا تقربوا الفواحش لالشيخ جمال عبد الرحمن). ولمن مَنْ الله عليهم بالإعراض عن أكل الدحرام
 بالإعراض عن أكل لحوم إخوانكم، فلا تلوكوا أعراضهم ولا تهتكوا أستارهم (راجـعٌ باب السنة لشهر رجب بعنوان: أمانة الكلمة بين

يتحرى اللناس فيها ليلة القلدر وما أدراڭك ما
ثيلة القدروء

 نقومها لأنتا نعلم أن اللّه قـد قال ـِّ فضلها
 اللّه عليـه وسلمج: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لّه ما تقلدم من ذنبـهـه) متفت عليـهـ
وبِّ وداع رهضان بِين العادة والحبـادة والتَاس

ما بين سعيلد بـالراحـة من الصيـام والتتخلص من أعبـاء رهضان وآخرسعيـل أيضا لأنهـ يظن أنـه حاز الخيير وحصلهر، ومنههم من يـحتفل مع المحتفلين، ولا يـفكر إلا يٌ كحظته، ونحن
 يسعدههم ويسرهمه، بأن يـفكر المرء يٌ نهايـة الشهر فيـها حصل؛ ويـا تــرى هـل هـو هـو الفـائزيـن أم من المحروهين28 ((كان السلف الصالح يـجتهلـون ِ2 إتهـام العمل وإكهالذ
 ويـخافون هـن رده، وتتجـل ذذلك فيـها روي عنههم، فهمها روي عن علي رضي اللّه عنـه أنـه كان ينـادي يِ2 آخر ليلة من شهر رهضان: "يا ليت شعري من هدا المقبـول فتهنيـئا ومن

هذا المحرووم فتعزيـهع!!"
ترححل شهر الصبر والهفـاه وانصـرها
واختتص بالفوز (فُمن منكمه أحسن فيـه فعليـه التهمام، وهن فرط فليـختتمه بالحسنتى والعمل بالختتام، فاغتتـهـوا منـه ما بقي من الليـالّي اليسيرة والأيام، واستـود عوه عمـلا صـالحا يشهلد لكهم بـه عنـل الثلك العالام، وودعـوه عنـد فراقـه بأزكى تحيـة وسـلام. سـلام هن الرحعهن كل أوان
على خخيرشهر وقّل هضى و زمان
(راج-ع 'لطائف المعارف لابن رجب ) والكحهل للڭه رب العالـئن.

أعهـال العشر الاخخيرة بين العادة واللعبادة: وههـا تـعـود عليـه الـنـناسـ تخخصيص المشرة الأخيرة بمزيـلـ من العبـادة والإحسان:
وية الصححيححين (عن عائشـة رضي اللّه عنها قالت: كان رسـول اللّه صلى اللّه عليـه و سلم إذا د خخل العشر شلد مئزره وأحيـا ليـله وأيقظ
 عنها قالتا: (كان وسول اللّه صلى اللّه عليـه وسلبم يـجتهلـ ي2 العشر الأواخر ما لا يـجتهل . وهل يهاري يِ فضّل ذلك إلا الجححود تريده بتيـة العبـادة غ إلفا للعادة، نعهم قـد يصعب على المري أن يتتعب نفـسـه هذا التيع
 المرء كل الناس يـفعلون فيفعل؛ نـحـن لا نـريـا
 للنه؛ كثيـر من النـاس قـل يـترك عهمله بـالكليـة
 أمر رانـع لو استحصضرت فيـه نيـة العبـادة اللـه الـه وليس مجرد التقليلد أو التتعود أو الراحاحة هن
 إنتنا نريـل ههن يعتكّف أن يعتكف الأنه يـعلم أن الشارع حثـه على ذذلك:
 قَم يا حبيبي قِّ دنا الموعد
 يـحقق المقصلد منـه فالا يضيع وقتري
أو المراء والرياء:
 وذكـره؛ وقطع عن نفسـه كال شاغل يشخغله

 يرضيـه عنـه... فهعنى الاعتكاف وحقيقته :

 والأنس بـه أورثت صـاحبها الانقطاع إلى اللى الله تعالى بـالكليـة على كل حال () .

Upload by: altawhedmag.com








 لا يـحل كتابة حديثـه إلا عالى سبيل الاع العتبار).

 موضع بالمناكير عن الثقاتات، .







 اللهـ ـِا النَّارِ.


 بينـا حالهـ آنظًا.

## Upload by: altawhedmag.com

 - مُصْامَ

الحلـيث لا يصتح: أخرجه الديلمي هِ (مسنـل الفردوس) (Yor/Y)




 وثقل قِول النسـاتي فيـه وأقتره وقال ابن معين: ليسى بشيء، وقتال ابن علدي:
 („كان مهن يقلب الأساتيل: ويروي عن الثقات الموضوعات، وعن الضعفاء الموضوعاته. اهـ.

 الريبيع بن بـلد عن يـونس عن الحستن من أبي هريـرة هـرفوعًا وقال لهم يـرو هذا الحدلـيث عن يونسى إلا الرييع بن بلدر وهو متروك يـروي الموضوعات كهـا بينـا آنظًا.




 مرتـين، والذي ثفسي بيلـه لخلوف فهم الصـانّم أطيب عنـلد الله تعالى الى هن ريح المساك يـترثكطعامـه وشـرابـه وشهوتـه من أُجلبي، الصيـام لي وأنا أحـزي
 (174)
 خـرجناها وحققناها


 وأسلم ملى خاتهم التبـيـين، وإمام التتقين، وقاثد



 أه أبحا
فإذا كان لبِلوغ الآمال فرححة، وللظفَر بالططلوب والمرغوب متعة وبهجهة؛ فإنً من حق المسالمين
 متعة وبهجهة بيلوغ رهضان وإشراق شمسـه؛ لأن
 حسـاب من أحياه الله بعل طي شهور العام حتى العـى بلغ رهضـان، فكهم من مؤمل أن تسلهـه الأيـام إلى الـى رهضان لتتكون لّه بـه الحظوة، فقعلد بـه الألا جل عن
 والغفران، وكان من واجب المسلهين مون أسبيغ

 الطاعة من أجلّ النعمر على العبلـ يقلدم بها من
 درجات الرضا والرضوان 22 عن طلحة بن عبيلد الله أن رجلين هن بلي قـدما على رسول الله صلى اللّه عليـه وسلم وكان إسال(مهما جميعاً، فكان أحلُهمها أشلً اجتههادًا من الآخخر شفزا المجتهلد هنهها فاستشهلد، ثم مكث
 المنام بينا أنا عنلد باب الجنـة إذا أنا بهها فخخرج
 شم خرج فأذن ثلذي استششهل شم رجع إلي؛،


 هقال النببي صلى اللّه عليه وسلم: دهن أي ذلك تعجبونף فقالواء يا رسول الله، هذا كان أشلد الرجلين اججتهادا ثم استُششهل ودخل هذا الآلا الآخر
 الجنـة قبلهه، فقال رسولّ الله صلى اللّه عليـه وسلمٌ „أليس قل مكث هذا بعلده ستـحو قـالواء

بالخيرات：
 －（ $118:$ ）（آل عهمران كما بيّنسبحانهوتعالى أنالمسارعة＿ـِّالخيرات من أسباب استجابة الدعاء، فقال تعائى：
風


 كما بينسبحاندوتعالى أن السسارعة＿وخالخيرات من صفات الموحلدين اللذين هم من خشية ربهـهم


钅
 وقال الله تعالىى بعد ذكره للعديد من الأنبياء：



侕 ．
واذا كانت المسارعة بالخيرات محموودةً مطلوبةً


 أبواب الجنـة، وتغلق فيه أبواب النـار، وتسانسل فيـه الشياطين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ „إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفدات الشياطين ومردة الجن، وغُّقت أبوابُ النـار فلم يُفتح منها باب، وفُتحت أبوابُ الجنة فلم يُ يُغلق منها باب، وينادي منادِ كل ليلة：يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وللّه عتقاء من
 شهر رمضان تضاعض فيهِ الحسنات، وتُكفَر فيه السيئاتُ، وتُقالُ العثراتُ، وترفُعُ الدرجاتُ،

بلى، قال ：وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا
 صلى اللّه عليه وسلم：（فهما بينهها أبعد مها


وصححه الألباني）． فإدراك رمضان فرصةٌ عظيهة للتّزود من الطاعاتات، وقد لا تا تتكرر الفضرصة، فكّم من أناس كانوا يتمنون إدراك رمضان فلم يدركوه، بكى أحد الصالحين عند موته، فلما سُسئل：قالد． صا إنما أبكي على أن يصوم الصائمون للّه ولستُ فيهمر، ويصلي المصلون ولست فيهمه． فإن أفزعتك دورة الأيام وأهمك أمر الآخرة،
 التوبة، واطرق جادة العودة، وقل：لعله آخر رمضان ي2 حياتي، ولا تستكثر عليك هذا 212
 حبيب، فاحزم أمرك وسر إلى الآَخرة، فوالله

而经事
据 نَرْزَ
家

 －准 （المائدة： وهذا كله فيـه حث على المبادرة والأسارعة إلى القيام بما يحبـه الله ورسووله صلى اللّه عليه وسلم من الأقوال والأفحال، والحرص على أن يكون الإنسان يٌ ذلك سابقًا لا مسبوقًا، وقّد مدح الله تعائى اللسارعين بالخيرات، وبيّن أن

 الكتاب الذين يتبعون آيات الله والذسارعين

بالتأفف والتبرم واستتثقال ظله، والتعبيسى لشهســه، وكان مراده فقط الاستعداد لهلذا الشهر المبارك بالموائد الثزاخرة بألوان من الطعام والشراب، وبالسمر ــِّ اللهو العابث الممتد إلى بزوغ الفجر، والنوم العهيق إلى المى غروب الشهس، فلم يتتعرض لنتفحات رحمهة اللله التتي يصيب بها من يشاء من عبـاده، فالشقي من حُرم فيـه رحمـة اللّه عز ونـ وجل؛ ذلك لأن وساثل الأخفران والرضوان

 الشقي المحروم. وليبـك بـدموع الانسى والحسرة على الحـى الشقاء والحررمان، وهيهات أن تُجلدي الحسرة أو يـنفع البكاء بعد فوات الفرصة، وبعد أن يسعد الصالحون بالجوائز والرضوان، فمـن كان هذا





 " .(V7-V:ا(ا)
وأما الذين يستقبلونه على أنه ملـرسـة لتتجديد الإيهان وتهذيب الخُلق وتقويـة الروح واستتئناف حيـاة أفضّل وأكمل، فهوّلاء
 ثلههم أبواب الجنتان، وتُغلق عنهـه أبواب النيـيران، فكونوا عبـاد الله خير الفرير الفيقين تفوزوا
 وخلوات، لزيـادة رصيل الإيهان، وسكب العبـرات، وبقدر ما بِ2 القلب من النـور سيكون قوة إشعاعهه: لالن تفاضل الأعمهال بتفاضل ما ما
 أبو بكر المزني: ( مـا فاق أبو بكر- رضي اللّه عنـه

وتُجابُ اللدعواتُ، ويتوبُ الله على من تاب، وكان رسيول اللّه صلى اللّه عليـه وسلام يـوصي باغتتام مثل هلده الفرصن التتي هي أغلى هن
 عزوجل، قال رسولّ اللّه صلى اللّه عليهـ وسلم: رافعلوا الخخير دهركم؟، وتعرضوا لنفْحات
 بها من يشاء من عبـاده، وسَلوا اللهه أن يستُر عوراتكمه، وأن يُوْمٌن رُوعاتكمه". (السلسلهة
 وقّل فهم أصحاب النبـي صالى اللّه عليـه وسلم منـه ذلك فُصاروا يرددونها، قال أبو الدروداء:
 رحهـة اللّه، فإن للنه نفحات هن رحمته جها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويـؤمن روعاتكمه،. ولا يشك أححل، ولا يـختلف اثنّان أن رمضان كله: צيله ونهاره أوله وأوسطاه وآخحره، من
 لذا أكثر الكرسول صلى اللنه عليهـ وسشلم وكذلثك
 الصحابـة والتابعين ومن تبعهم من التتعرض لتتلك النفـحات، بـحضور المقلب، ولزوم الذكر، واللدعاء، وقراءة الثقرآن، والصدلـقـة، والصـالاة بالليلي والنـاس نيـام، والإحسـان إلى خلى القا الله تعالى، فهؤلاء وجلدوا ضالتههم برهضان وان لذة العبـادة، ولحظات التدبر والترتيل اللقرآن، وروحانيـة الصيام والقيام، وروعة الخلوة والاعتكاف، والأعهال الصالحات؛ أيقنـوا أن شهر رهضان أيـام معلدودات توضي سـريعلة فهي

 جبريلل عليه السالام أتاتي فقال: من أدركك شهر رهضان فلم يُغفضر لله فلدخل النـار، فأبعلده اللهه قلل: آمين، فقلت: آمينه (صحيح الذجامع:
. (99V
هذلك شأن الفافلين، شأن من "هم يستشعر بِّ قِرارة نفسه عظمهة رهضان، فاستقبلها

فَ فَ وقولِ سبـحانـه
 (ii) (
 طِ
 فيـا أيها التتاركون لما أوجب الله، المرتكبيون ما
 من الشر إلى الخخير، من الشركرك إلى التو التوحيـلد، وهن الظطلم !الى العدل، ومن الخيانـة إلى الى الى


 ومن مساوئ الالخلاق إلى مكارم الأخلاق، ومن أكل الحرام إلى أكل الحلالال، ومن الفرقة والاحختلاف إلى :ثمحبـة والوئام، فينـبغي أن يكون شهر رمضان شهر تآخ ووحلدة وائتـلافت لا سيها والكسلهون جميعِا ـِغْ هلذا الشهر يقوهون بعبـادة واحلدة بِ وقت واحلد، ونٌِ لحظة واحلدة، فليكن هذا التوحيـل بين القلوب كمها
 خيرًاهِ.
فرحم الله عبـدا بادر بالإقتلاع عن السيئاتات، وواصل الاسسراعوالمبـادرة ينا الالعهمال الصـالحات قبل انقطاع ملدد الأوقات وطي صحائف المستودعات ونشر فضاتح الجنـايـات، فلا
 والأرض إنما توعدون لآت، فالبــارارالبــارقبـل أن تتتونوا المهلة وهيهات.
 كَ " كِلمَ

$$
\text { (المؤمنوت:99- . } 1 \text { ). }
$$

فاثلهم أعنا على صيام هذا الشهر وقيـاهه، وجُل علينا من رحمتتك ورضوانك، وتكرم علينـا بعفوك وغفرانكك، واجعلنـا من عتقائك
من النـار، إنك جـواد كريم.

أصحاب رسول اللّه صلى إلله عليـه وسلمٍ بصوم
 (YYO/1 العلوم والحكم فهيا بنـا لانتهاز الفرص،، واستثمار هذا الموسه،، لتقويـة العالوقة بالله، وتصفيـة القلب مها علق عليـه من الران، فرهضان جُنـة المحاربين، وريـاضةالأبراروالمقربـين، يعيـد للقلب والجوارح صصتتها التتي سلبتتها أيلـي الشوداغل والصوا وانر حتّى وإن كانت خيـرًا، وترددد قون المائل: من ذا يصوم عنتك بعلد الموتع من ذا يصلي عنـك بعالد الموتع العاقّل يعلمر يقينـا أن أول ها عليـه النـجاة بنفسه، وأنـه إن لم يأخلذ ڤلن يعطي، وبحسب كميـة الوقود يكون طول المسير، ورهضان فرصـة فهو شهر التوبـة والمحاسبــة، وشهر إقبـال القلوب وصقلها، والتتزود بالإيهان، فإن فاتة هله المحطة فلا يـجل غيرها
 والدذوبان، وعنـدما يتأمل الإنسان ما هِ رهضان من مجالات متعددة للمسارعة ـِ الخخيرات، يتعجب أشد الحجب مهن لهم يكن همهه إلا الدنيا نظر إلى رهضان عكى أنـه موسم للكسب والتتجارة وتتهيية الثثروة، وإن نقص رصيلده

 الاشتغال بالعلم وعظيـم أجرم، اشتتغالا بها فيـه من العبـادة من ذكر وقيـام وقراءة ثلقرآن، كإمام دار الهجرة
 التتدريس -2ٌ رهضان، ويتفرغ لالعبادة وقراءة القرآن. فكل تتجارة هِ غير طاعة اللّه فهي خاسرة هصيرهاها إلى زوالد. وأما التتجارة الثرابـحة التي لن تـبور، والتتي فيها يتنـافس المتنافسون، وإليها شخصى العاملون،





| مح大د عبل الهزلز | \|rac| $x^{\text {x }}$ |
| :---: | :---: |


وقد اعتكف النبيي- صلى الله عليـه وسلم-
 العشر الأواخخرمن رمضان، ولانـا تركا وكه عامُا قضاه
 عشرين يومُّا. فعن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت: (كان رسول اللّه- صلى اللّه عليه وسلهم- يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، ثم اعتكض أزواجه من بعده) رواه البـخاري (Y (Y Y Y ) ومسله
( (livr)
وعن أبي هريرة- رضي الله عنـه- قال: (كان النبي صلى الله عليـه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام؛ فلها كان العام الدّي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً ) رواه البخاري

وقد نقل الإجماع على مشروعيته غير واحد من أهل العلم منههم: ابن المنتذر، وابن حزم، وابن هبيرة.. قال ابن المثنذر يٌ كتابه الإجماع
 يجب على النـاس فرضًا إلا أن يوجبـه المرء على
 وقال الإمام أحمدا فيما رواه عنـه أبو داود : , فالاعتكاف منداوب على الصحيح طوال الصال العام، ويتأكد ندبه بـٌ العشر الأواخر من رمضان، وأما الاعتكاف فالجمهور على استتحبابه، وذهب بعض أهل العلمرإلى جوازه هِ غير رمضان، وقد نقل بعض

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهـ... وبعدُ ؛ فالاعتكاف طاعة من أحب الطاعات الالستحبـة إلى الله تعالىى.

 (البقرة: 1Y0)
تصريف اللاعتكافي
مادة عكف تأتي بِّ اللغة لمعان منها: . القيام على الشيء ولزومه. .الحبس. .الالدوام.
. الإقبال على الأمر لا تتصرف عنـه. وزيـادة المبنى پٌ كلمة الاعتكاف، تدل على زيـادة ـٌِ المعنى الأصلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: „والتاء الاعتكاف تضيد ضربا من المعالجة والمزاولية؛
 والاعتكاف شرعًا : لزوم المسلم الـسجد بنية مخصوصة، بصفة مخصصوصة. ويقال للاعتكاف المجاورة، وهو اسمى شرعي وإن غلب الأول. عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: , ركان النببي- صلى الله عليـه وسلم- يصفي إلي رأسه

 قال الحافظ بٌِ الفتح (YY (Y/६): „ويؤخخذ منـه أن المجاورة والاعتكافـ واحلد ه. حكمهة:
والاعتكاف مشروع بالكتاب، والسنـة،

 : شروطاهو
. الإسـال(م؛ وهو شرط لصـحـة
. التهيييز.
.العقل.
.الكسجـد الجامع
ـ النتيـة وهي شرط للصححة.
 وليس من شروطه على على الراجح الصورم، لحديث ابن عمـر أن عهـر- رضي اللّه عنههماقال: " بيا رسول اللذه إني ثلذرت أن أعتكف ليلة يوِ الـسجل الحـرام



 هحله، ويؤخخذ هن هلا النا النصى أيضُا جواز الاعتكاف أقلّ من يـوم وليلة وأن الاعتكاف يتتجزأ.


 عانششة: „لا اعتكاف إلا إلا بصومه.ولهم يـنكر اللهه سبـحانـه العاعتكاف إلا هع الصوم، ولا
 الصوث. هالقول الراجحع عنـل جهمهور السافلف:
 يـرجحـه شيخ الإسـلام أبو العبـاس ابن تيـهيـةه، . فهو هحجوج بها سبق، وقتد ورد أنـهـ صـلى صالى اللهـ
 ( 11 Vr ( 19 ( F ) )

شوال ؛ فيكون هذا كالنص على أنـه لا لا يشترط لالوعتكاف الصوم، لأن صوم يـوم العيلا منهي عنــه


 الأد لهة تلـل على استتحبـاب الصيـام للمعتكفـ

أهل العلمٍ الإجماع علييه، وهو إجماع ملىى أقل ما قيل فيل
 روأجهعوا أن سنـةالعاعتكاف المندوبا إليها شهر رمضان كله، أو بعضاه، وأنـه جائز كلها، إلا ها ذكرثاها .
وقت يـجب الاعتكاف بإيجاب المرء على
 والاعتكاف مبـادة قـليمة كانت ـِ الأمهم السابقة وهي من ملة إبراهيهم- عليـه السادلامقال اللله- تعالى . "
(البقرة: 1Y0).

## محل الاعتكافن

مكان الاعتكاف كل هسـجل تقام فيـه
 تعاكى .: »
 والخلف إلا من شذ هنهـه. متى يـدخل معتكف الحشر الأسجد\&
 شمهس يـوم الحشرين من رهضان ليـلة الواحلـ والعشرين.
وأما حكايث عائشـة- رضى الله عنها قالت: وكان رسول اللهـه صلى اللّه عليه

 ( الضجر، والمراد بـه مكان الاعتتكاف، وهو الخبـاء
 صلى اللّه عليـه وسلمر اعتكف - ( $117 V$ )

 صلى الضجر فيـهـ. ويـلد لذڭلك أيضُا حلـيث أبي سعيلـ
 رسول اللهـه صلى الله عليـه وسلهـ


$$
\begin{aligned}
& \text { التو اليلا العدد } \\
& \text { التو التيلـ }
\end{aligned}
$$

$r A$

انصرف من صلاة الصبعح ووجهه مبتل طينا
 فأوتار العشر الالواخر من رهضان هي أرجى الأيام التي تطلب فيها ليلة القدر؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلمب من رمضانه، r- قـراءة القرآن، والاكثثار من ذلك، فقد

 وعنابن عبـاس، قال: : كان رسول اللهـه صلى الله عليه وسلم- أجود النـاس، وكان أجود ماليا يكون يٌ رمضان حين يلقاه جبريل، وكان ان يلقان أِّان
 اللّه صلى اللّه عليه وسلهـ- أجود بالخير الخير من
 (rrof)
وعن عبد اللّه بن عمرو- رضي الله عنههماأن رسول اللّه- صلى اللّه عليه وسلهـ قالـه
 ربإني منعته الطعاموالشراب بالنهارفشفعني

 §- أعمال البروالصدقـة لحديث ابن عباس السابق، ولحديث عائشة وفيـه قولئله هـلـي اللـه
 يراد بالاعتكاف أعمال البر.
 والاجتماع لغير طاعة- (أمور الدنيا التي الدي

 العلم ودرسهـ- ومناظرة الفقهاء وممجالستها وكتابة الحديث ونحو ذّلك مها يتعلدى تفعه
 كالام أحمد، وقال أبو الحست الآملدي: استحبـاب ذلك روايتان. واختتار أبو الخطاب أنه مستحب إذا قصد به طاعة اللّه تعالىى لا المباهاة، وهذا مذهب الشافعي؛ لان ذلك ألهضل الّعبادات ونفعه يتعدى فكان أولى من تركه كا كالهـلاة.
.
 ـيصح الاعتكاف م
. الحخروج من المعتكف لغير حاجه،، لانده يناـيٌ مقصود الاعتكاف.
. الحيض والنفاس بالنسبـة للمـرأة. . الجهاع لقوله تحالىى
 يُ ( livv
 حَ من آداب الاعتكاف؛
1- إحياء الليل بالصـلاة فعن عائشة- رضرى ألّله عنهأ- قالت: „كان رسولا اللّه صلى الله عليه وسلهـ إذا دخل المشر أحيا الثليل؛ وأيقـي
 ومسلهم (Yیع ). Y- تحري ليلة القدر؛ فققد كان هذا المقصد الالساس للنبي- صلى الله عليه وسلم- من الاعتكاف.
 قال: يجاور ـِ2 العشر التّي يٌ وسط الششهر فإذا كان من حين تمضي عشرون ايلة ويستقبل إحدى وعشرين يـرجع!! الى مسكنـه ورجع منكان يـجاور محهه، ثم إنـه أقام التي كان يرجع فيها فخطب النداس فأمرهم بها
 ثم بدا لي أن أجاور هلذه الحشر الأواخخر فمن كان اعتكف معي فليبت هله الليلة فأتسيتها فالتمسوها هِ العشر


وطين،
قال أبو سعيد الخذدري: مُطرثا بيلة إحلدى
 الله- صلى اللّه عليه وسلهـ- فنظرت إليهـ وقد

 الجوابا: معتكنه الزيـارة المريضن أو شهود الجنـازة؛ لحلديث أم المؤمنـين عانُشه رضي اللّه عنها أنها وَاءت



(Y£V0:(رواه أبو داود) (Y)
أما إذا كان المريض ذا ذا رحم؟، ويـخشى موته
 بعض أهل العلم عيـادة المريضن، وشهود الجنـازة، وفعل العبـادات التتي لا تتنا يـحتّاج معه إلى الخخروج مطلقا إذا اشتـرط ذذلك .2أول الاعتكاف، وفيما قالوه تأمل.
 للمعتكف ثیلاثة أحصوال: الاول: أن يريـل اعتكاف الأيام والليالي، فهلذا يـلـخل قـبل فروب الشهس إلى إلى ععتكخها،
 أراده.
الثاني" أن يـريـل اعتكاض الأيام هقط،
 ويـخرج هنــه بعدل غروبها. الثtالثد أن يـريـل اعتّكاف الثليـالي دون الأيام، فهلذا يلدخل المعتكف قبيل فـريل فروب الشهس، ويـخرج منــه بعلد طلوع الضجر الصـادق. قال الحافظ
 على أنه أراد اعتكاف الليالي دون ألي الأيام،
 الشمس ويـخرج بعل طالوع الضجر، فإن أراد
 ويـخرج بعل فروبِ الشهس، فإن أراد اعتتكاض
 ويخخرج بعلد غروب الشهس أيضُا ،. نسأل اللهه أن يتقبل أعهمالتا ويصلحت أحصوالنـا، والحهدل لله رب الحالمين.

الترجل، والثتنمف، والتتزين؛ ڭحديث
 لا يـد
( (YaV) (19Y7) ( 19 P६)

 والحلق والتتزين إلحاقا بالتيرجل، والجههرو
 - جواز الخروج بيعض البيلـن للحانديث

 - الخروج كلحاجاج والذتخلي- كلحلديث السابق فثيـهـ: (وكان لا
 جواز الخخروج للحاجاجة. - صححبـة أهله إذا زاروه فيقلبههم إلى هأمتههم،

ففي الصصحيححين عن علي بن حسـين عن صفيـة بنتـ حيي قالت: „كان النبي- صلى اللّه عليـه


 فلهـا رأيـا التنبي- صلى اللّه مليـه وسلم - أنسرعا. فقال النبـي"- صلى اللّه عليـه وسلمه-: على
 اللّه يا رسول اللهـه صلى اللّه عليـه وسلهم-. قال إن الشيطان يـيري هن الإنسـان مجرى؛ اللدم


 الحلديث هن المْوائلد :- جواز اشتتغال المعتكف بالأهور المباححة من تشيـيع زائره والثقيام معله والحلديث هع غيره.- وإباححة خلوة المتتكف
 شفقتاده صلى اللّه عليـه وسلهم- على أمتتهوإرشادهم إلى ما يـدفع عنههم الإثمر.- وفيه التتحرز من التتعرض "لسوء الأظن- والاحتفا

من كيل الشيطان والاعتتذاره.

## 

## 

NرA






ليسى ثئّة تغليبُ ثلجسَد على حسابِ الروح، ولا




 الرُرفّعة والتهكين.
 عامُة المُجتتمعات المسِلهة بـجلاءِ ووضوح، وأن تيُعِ



 لثه وحلده، وليكون عزيِزًا مُطاعَا، لا ذليـلاُ مُهانًا،

وليكون هتبُوعًا من قِبَل أمهُ الأرض، لا تا تابعًا.



 سبـحانذه -؛ إذ بها المغنَـم، وعليها المَعوّل والمُعتصم،

行


أيها الكالملمونو!
 الدثيا وكراهيـة الموت، قِّ ولَّدَت هِ كوامن كثيـر
 واليأسى، وذوَبَان الأْمل، وْالشعور الـُستتحكِم بأن



 وإهلدارُكرامتته، ومحوُ هويِّتـهـ.
 انفصال بين العمل كللدثيا والعمل ثلامخرى، وأن

 عمل، وعزيمةُ يـخالفُهِا إصرار. ولهذا جاء حثُ التبي - صلى اللهـ عليه وسلم - على التماسُك والتآخخي بين المُؤمنين، وذلك ـٌِ قوْلِّه - صلوات اللّه وسبالامْه عليه -: للمُؤومن كالْبُنيان يشُدُ بعضُه بعضًاه - ثم شبئك بين أصابِعِه - صلواتُ الله وسـلامُه عليه - (رواه

البخاري ومسلم).


 الجسَد بالسَّهروالحُحُّى، (رواه مسلم) . ففي إلحديث الأول: جعلَ موضع الـُسلم بين
 !!لا على البعض الآخخر، من خلال تراكُم النُبنـات وتشابُكها.
وهٌِ الحديث الآخر: أنزلَ المؤمنَ من أخيـهِ منزلةَ أحد الاعْضاء ـٌِ الجسَد، إذا مسَّه ألمُمْ استتفَرَتِ بسببه سائرُ الأِعضاء.
 - التشبيه، الذي نطقَ به من أوتِي جوامِع الكِّم

بأبي هو وأمي - صلواتُ الله وسلامُه عليـه - 25 إن هذا الترابُط والتآخي، والحضن عليه من
 يُحاطُ بتحذيرِ وتخويفِ؛ بل أتتبعَ بالنهي عنُ ضذّه، وهو: الاَختِلاف، والتدابُرُ، والخروُِ من دائرةِ المؤمْنين الجامِعة؛؛ حيث توعَّد اللّه الواقِع
全 . $110:$ (10 10 ) هذا هو موقض الدين الإسلامييُ من العُنصر الأول، الدذي هو عنصرُرالاتِتِلافِوالتآخي المُوافِقَين للهديالسماوي الإلهيٌ وثمَّ عنصرُ آخرَ - عباد اللّه -، وهو: عنصر
 من خلال السعي الصادق لبثُ دين الالساعلام والتمكين ثله، والإهالاء لكلمة الله بـِ أرضهـ، وعمارتها بالعدل والقسط.
وإن آيات القرآن وأحاديث النبي - صلى الله

 يكن عبَثِا بلا حِكمة، ولا نعمهُ لا تقتضِي شكرًا



 ومن هذا المُنطأقِ - عباد اللّه - كان لِّزامًا علبي

 أَحرى؛ بل كل منههما يستلزِمُ الآَخر ويستصحِبُهُ استصحابابًا حثيثاًا
والأمران - عباد الله - هما : التآخي والاتتلاوف

 - سبحانـهِ وتعالى - - بهذين الأمرَين - 'عباد الله - تنتُو الأمهر، فتعظم فتسُود ما شاء اللهُ أن يحيَّا فيها هذا الأمران.



فتلك هي السنُةُ الكونية وإِلدينية. ومن تصفًّح تاريخَ الأْمُم والشعوب، وتأمكّل واقِعَها من خلال كتاب الله وسنة رسولهِ - صلـه اللّهُ عليه وسلم, -، ومصادر التأريخ الكُسطُرة؛ وجلَ أن حظً الأُمه والشعوب من الوجود على هِقدار حظهاها من الوحِدة، ووجدَ مبلِّها من العِلوُ
 لإثبات وُجودها. ولوَجِد أَيضًا أنهـ ما انـحرَفَ قومُ عن بُ بُلوغ ما
 ديارههم ينتظرون طريقَهم بالسوء، إلا بعد ما
 والشقاق، والرُضا بالحياة الدانيا من الآخرة، (نَّنَا ~َ .(1)
 يُحدثَهـ شعورُ كل فرد من أَفراد أمة الإسلام، بها




إن علينا جميعًا أن ندركَ حصجمَ عداوَة من



 والرغبـة الشخخصيـة، وتقديم مصلِّحة الاسسلام

徐行


إن إدراكَ حيجم الوسائل التتي يُحاربُنـا بها أعداءُ بُلدانتا أو ديـنتا أو ثقافتنتا، لهو من الضورورور بهكانٍ، وألا يضيقِ فهُهْنا وإدراكُنا على تفسير


نظرةٌ ضيقة، وفهُهُقاصر لهلذا الواقِع المُؤله．


 والخبِرُ والصحِيفةُ والبِثُ الفضائيُّ أدقَّ الوسائلِ ！！لى غايـاتههم المرسُومهة ؛ إذ تفتـك بالالامهة فتتك السُّهام بلا قِوس ولا وتُر، فتطعنُ بغير ستكِين، وتقتُلِ بغير
 إذا كانت هلذه هي وساتلهـه السلبئيـة．．فأين




 وعلِى أرضُهم، بأخلاقههم، وفِكرههم، وقِؤتههم، وأن
 وإعلامهم وثقافتهه، وألا يضيعُوا يٌِ تيـه العقل
 القيـادة والئريادة قِسرًا، ولاتَّ سـاعةَ حيلة．

 قَحِّ فَتَ

 وآخر دعوانا أن رب العالكين．

عليـه وسلمر－حافِلةُ بِّكر ذلكمر، داعيـةُ إليـه،



 بسهامها إلا افتراقِههم وتدابُرُههم، الذذي نهاهم الله
 ولو أنههم أدُوا تلك الحقوتِ التي تُطالبُهُم بها



 صياصِي أعدالِّهه، وأيديههم على نواصِيهُ رَدحا من الزمنـ


 أيرضّى المُسلمون وقِد كانت كلمتُههم هي الأُليـا،
أن يُضـربَ عليهم الخخوف والجوع، وأن يُقذَذ ـِوِ
 بالله الظُنُونـا

 وسياسـةُ، أو من لا يرقُبُ فيههم إلأِ ولا ذمُّه؛ بل أكبرُ هُمَه العبَثُ والتشريـُ والتصرِيقُ، والقتلُ والظُلمُ،
 على شَراها، ثمر يضربِ القُرعة بِين المُقتسِهين أرضُهم وأمواكَههم．

 نفس كل فرد وكل مُجتهع مُسلم، إلا من شاءَ اللهُ ．




 العونَ وهو معهم، ولكنهـه لا يِهتَدون إليـه سبيـلا، فصـاروا

والماءُ فوقَ فُهوروها محفمُولُ


هناك مواقض صعبة، قـد تدفع بالالانسان إلى نزاع أو شجار أو قتال، ولكّن بالحلّم والرفق والسماحة والعفو وحسن الخلق، نخرج من تلك المواقف وصدق سيد البشر حيث قال: "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك تفسـه عند الغضب"، وقال: "من كظم غيظا وها وهو قادر
 الخلائق يوم القيامة حتى يـخيره من الحير الحور العين ما شاء"، فالمؤمن يسمع الأقوال السيئة لكنـه يقابلها بعقل وطمأنينة وحلم، ولا تستفزه مثل الما هذه الأمور ولا تزعجه، ولنذكر قول الله تعالى:




 يكونوا كذلك! 2
ولذا يقول النبي الكريه من الصائمه: "فإن أحد سابه أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم"، فالامتانتاع عن الرد ليس لخوف أو ضعف ولكن تـخلقًا وتقية

 حِلمّا، ورحم اللّه من قال: يُخاطبني السضيه بكل قَبِح
فأكره أن أكون لـه مجيبًا

كُوْود زادْهُ آلاحراقَ طيبَا
فلترتقِ أخي الصـائمْ آخذًا من رمضان درسنًا
 وعدم التهور والانسياق وراء الشيطان لحظة الغضب بالذات، ولتدرب نفسك على الصبر الدذي هو أعظم درس من دروس الصيام. فإذا ما علاك الغضبُ وضعفت نفسك عن كظمـه فقتم فتوضأ وصل الله ركعتين، أو اجلس لو كنتَ واقضًا أو اضجع لو كنـتَ جالسَّا أو غير مكان مجلسك، واستعن باللّه ولا تعُجِز، اللههم اجعلنا من عتقاء رمضان وتقبل مناً صيامه وقيامهـ، وآخر دعوانـا أن الحمد لله ربالعالمين.

لثم يلتزم ذلك فقد ضئع صومه هباء وأفقده جوهره واللهدف الآسمى منه وحقَّ فيه قول النبي صلى الله عليه وسلهم "رب صائم ثيس كله من صيامه إلا الجوع والعطش". ابن ماجه وصححه الألباني.
 تقوى الله عز وجل، والذي يصوم ينتبغي لـله أن يتحلى بالأخلاق الكريمة التي بُعث بها رسولا اللّه -صلى اللّه عليه وسلام- حيث قال: "إنما بعثت لأتـم مكارم الأخلاق". رواه البيهقي وصححه الألباني.

قد وضح لنـا العالامة أبو حامد الغزالي -رحمهه الله- أن الصوم نوعانء صوم العوام وصومالخواص، أما صوم العوام فهو الامتتناع عن الطعاموالشرابوالشهوة، وأما صومالخخواص فهو صيام الجوارح عن الحرام، كأن يصوم اللسان عن النطق بحرام، وأن تصوم العين عن رؤـــة الحرام، الحن، وأن تصوم الأذن عن سماعالحرالحرام، وأن تصوم اليـيد أن تلمس حرامًا ، وأن تصوم الرجال أن تسير إلى حرام...!إخ.

!إن من صفات المسلم أنه ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، هكذا يقول حبيبنا اللّه -صلى اللّه عليه وسلمه-: "ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البـنيء" (مجهع الزوائد ومنبيع الفوائد - كتاب الاليمان) . لا بد إذن أن نعي أن الصيام طهرة للسان كي يعتاد على إتيان الخير والنطق بالككلام الطيب، والصائم لا بد بل اله أن يتحلى بالأخلاق الكريمة من حلمى وعضو وصفح وإعراض من الجاهِلين؛ فإن

 أموره والترفق ـٌِ شتى أحوااثه، ولذا يقول المولى جل وعلا:
 (0) (0)






## نظرات أصولية وفو ائل فـي آيات الصيام

## |allal

كونـه صحيحا أو فاسلدا أو رخصا أو أو عزيـهة، أو أداء أو إعادة أو قضاء. أو هو باختصار (ما لغا يردر

 تعرف عنلد وجودها أحكام الشرع من إثــات أو نفي، فالأحكام توجلد بوجود الأسبـاب والشرورط وتنتفي لوجود الموانع. مثال ذلك: وجوب الزكاةاة: إذا وجلد النصاب الماب كان هو السبب الموجب لاددائها. وإذا مر الحول (على الحى الزكووات التي يشترط لها الحول)، فهو الشرط
 وجوبها (وهله فيها خـلاف) (انظر روضا وانة النـاظر وهامشها لابن قدامة ت .
 117/1، معالم أصول الفقةه عند أهل السنـة

والجماعمة للجيزاني (YAN-YAV) .





夷 -
وِ الآية: حكم شرعي، إجهال، تشبيه،، وحكهـة.
 عليكهم الصبيام) وهو حكهم تكليفي بـالأمر والحكم الشرعي يتقسهم إلى قسهمين: أ- حكم تكليفيب- حكمروضعي. الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى اللى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخخيير، وأقسامه خهسـة: الواجب، المستحب؛، الحرام، المكروه (وهذا اورا

هو الاقتضاء)، والمباح (وهو التتخيير). والحكهم الوضعي: هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبيا لشيء أو شرطا الهـ أو مانعا منـهـه أو
(الإحالة) يو صفة الصوم على ما كان عليـه عنـل
الأمه السابقة، والفرض من التشبيـه هناء ا-الاهتتمام بهله العبـادة، والتتـويـه بها لأن اللّه
 !الىى إنهاض همهم المسلمين للقيام بهله الحبادة، كي لا يتتميز بها من كان قـبلهم.
 المكلفين بهذه العبـادة حتتى لا يستثقلوها، وقدلد أكد هذا المعنى الضهنتي قولّه بعلده (أياما معدوودات).
 لا يكونوا مقصرين يِّ قبول هذا الفرض، بل


 تتقون) : أما الترجي ففي قوليه تعالىى: (لعلكم) أي رجاء أن تحصلوا التقوى، وبيان لحكمـة الصياماموها
لا جلده شرع.

ثانيـا重 أَذْذِ
 (1^乏) ووِّ الآيـة جهع قلة، رخصصة، تسخ
 هي شهر رهضان عنـد جههور المفسرين، وإنها عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قله، ووصف بععلدودات، وهي جهع قلة أيضا تهويـنا لأمره على المُكلفين

مريیما أو على سفر فعلدة من أيام أخر)، وجاءت


 الوتسعي لارتبـاطهما بالسببـ والشرط والمانعانع، ومن العلهاء من جعلهها من الحكم التكتليفي الما فيهها هن معنى "الاقتضاء "؛ الاحيث ينتقل الحكمب من الثنهي إلى الإباحـة ومن الالطلوب فعله طلبـا جازهما إلى جواز الفعل والترك (انظر روضة الناظر وهامشـه (1NA/l)
تصريـ العزيمة، هي الحكم الثابت بلدليل

فرضنه اللهه تعالمى وأمر بـه، وهذه صيغة من صيغ الأمر.
وصيغ الأمر تتقسم إلى قـسمين: صيغ أمر أصليـة، وهي أريع:







$$
\text { (محهلد } \varepsilon_{\text {). }}
$$

وصيغ أمر غير أصليـه، وتـلا على الأمر عنـل الجمهوور: مثل التصريح بلفظ الأمر: آمركمه،


 بالترك وتحو ذّكك، واستتدلوا بإجهاع أهل الثلغة على تسهيـة ذلك أمرًا (انظر الأصول من من علم الالصول الابن عثيهمين ت ومعالممأصول الفقه للجيزانتي ص 0.\&). واعلم أن صيغ الأمر: هي الألضاظ الموضوعة
 سواء كانت الدلاكلة مستفادة من قبل اللفة ألو الشرع (المطلق والمقيد لحملد بن حمدي الصالحاعلي -(or.v
rr rrer الصيـام): أي كتب عليكمم جتس الصيـام المعروت، وقت كان العرب يعرفون الصوم، فقد الصحيححين عن عائشة رضي اللله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوها تصومه قِريش بِّ الجاهاهلية،




هنا مجهل وتفصيله سيأتي بِ الآيات التاليـية. ع- التششبيه يو قوله تعالىى: ( كها كتب ملى الذين من قبلكم): هذا تشبيـه هِ أصل فرض ماهية الصوم لع ـون الكيضيات، والتشبيـيه يكتفى فيـه بيعض وجوه المشابهة، وهو وجـه الشبـه المـه المراد


وعشرا) (انظر الجامع لمسائل أصول الفقةه د. عبـ
 خانيـا هل وقع نسخ ـِ الآيـة أم لاء يقول الشنقيطى: "فإنه لما كان الإهساك عن شاكهوة الفرج والّبطن شاقا على النفوسى، وأراد تعالى الى تشريعه شرعه تـدريـجا فخخير أولا بين صوم اليوم وإطعام المسكين يٌ قوله (وعلى الدين يطين يطونه فذيـة طعام هسكين)، فلها استأنست الثنفوس بهـ Oهِ الجملة أوجبـه أيضا إيجابا عاما جازهما بقوله (فهن شهلد منكم الشهر فليصهـه) (أضواء البيـان
 والجمهور ملى أن الآيـة منسوخة ومونـاها: (الدذين يطيقونه): أي يتتحهلون صومه فيكون
 إذا أرادوا أن يفطروا أفطروا وأطعموا عن كل يوم مسكينا ثم نسخ ذلك بقولّه تعالىى: (فهن شهلد منكهم الشهر فليصهـهـه ) فْي الحملديث من سلهـة بن
 يطيقونـه فذية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر أفطر وافتتلى حتتى نزلت الآيـة التي بعلدها فتسختتها (متفق عليـه ) وقال ابن مباسى رضي اللّه عنهها عن الآية: نزلك رخصة للشيخ الكبيير والمرأة الكبييرة لا لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يـوم مسكينا (البـخاري) وپٌ روايـة: كانت رخصـة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعها مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضم إلذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادههما أفطرتا (صحيح سنتز أبى داود ) وقِد قـرأها ابن عبـاس (يطوَقونــهـ) وهذذه قِراءة شاذة مخالفة لقراءة الكافة (انظر تفسيرالطبري
 ولخص ابن كثير أقوال المفسرين ثم قال: فـحاصل الأمر أن النسِ ثابت ـِ المقيهم يإيجاب الصييام عليه بقولّه: (فهن شهلد هنكمم الشهر فليصمهه)؛ وأما الشيخ الفاني الثهرم الذي لا يستظيع الصييام هله أن يفطر ولا قضاء عليـه لأنـه ليست لا له حال يصير إليها ويتهكن من القضضاء، ولككن هل يـجب مليـه إذا أفطر أن يطعهم

شرعي خال عن معارضن راجـح؛ فشمل الأحكام الخْمسة (الواجبب، المنـدوب، المبـاح، المكروه، الحصرام)،
 (والمسألة فيها خلاف) انظر انظر شرح الكوكب المنير
 عها يثثبت بليليل لكن ذلك الك الدليل معارض هساو أو راجح، لأنه إن كان المعارض مساويا لـا لزم الوقف وانتفت العزيمة ووجب طلب المرجح الخارجي، وإن
 وثبتت الرخصصة، مثال ذلكا تحريم الميتة عند
 تعالمى: (حرهت عليكم الميتـة) لأنـه حكم ثابت بدليل شرعي خــال عـن معارض. هــإلذا وجـلدت المخهصة حصل المحارض لدلدليل التتحريهم وهو راجح

 مصلححة إحياء الننفس والمحافظة مليها مقدمة على مفسلدة الميتة وما فيها من الخخبث).
 الدليل، أو هي تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لعدذر مع قيّيام السبب للحكمر. (والرخصـة لا لا تثبـت إلا بالدليل) (انظرشرح الككوكب المنير لابن النـجار

 أصول الفقه د .عبيل الكريممالنـهلة صـ V9). وقِلد جاءت الرخصصة ـِح الآيـة قبل بيان باقي أحكام الصيام لتطهئن نفوس السامعين لئئلا يظتوا وجوب الصوم عليهـم ـِ كل حال (انظر

 يطيقونه فلدية طمام مسككين) فهل الآيـة منسوخـة أم ليست هنسوخة أولا ما هو النسخخ: هو رفع الحكمرالثابت بخطاب شرعي متقلد مبخطاب شرعي متراخ عنـه هـ مثل: أن
 حول كامل (سنـة))، وذلك بـخطاب شابرعي وهو قوله تعالىى (متاعا إلى الحول غير إلخراج) وبرا وبعلد ذّلك بزمن رفع هذا الحكـم بـخطاب متأخر عنـهـ، وهو قـوله تعالىى: يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر

الثانية: قاعلدة عامة ـِ الشريعة: أن المالك لـ اله حريـة التصرف ـٌِ ملكه، وأول الآيـة نصت على شبوت الملك له (مها ملكت أيمانكم) (انظر الـر الانرح الكوكب المنير . (19/r


 نظيرها : أنه لما كان صوم رهضان واج الجبا على التـخيير بينـه وبين الفليـة بالإظعام بالآية الأولى (كتب عليكم الصيام)، وقّد سقط الوجوب عن المريض والمساضر بنصها، فلما نسخ حكم تلك الآيـة بقوله (شهر رهضان..). الآية، وصار الصوم واجبا علىا على
 الأولى من الرخصة قد تسخ، وبالتالّي وجب الصورم أيضا حتى على المريض والمساضر، فأعيلد ذلك تِيٌ هذا الآية النـاسخةلتصريـحا بيقاء تلك الرخصرة، ونسخت رخصة|الإطعام مع القدرةوالحضر (الإقامة) والصحة




 المشقة، ولا يـريـل بكمبالعسر؛ وهدان الآيـة ونظتانرها



 المعنى بكثرة نصًا وهضمونا ـِ أحا أحاديث النبي صلى الله عليـه وسلم، فالشريعة قائمة على اليسرو اليسروفع الحرج، وقتد بنى الأصوليون القاعلدة الفقهية الككبرى وهي: (الثشقة تتجلب التيسير) وكذلك قامدة (الضرورات تبيع المحخظورات) من هذا الآيـة ونظائرها وكلثالك من أحاديث النبي صلى الله عليهـ وسلهم. ههذا ما تيسر من النظظر فِ آيات الصيام،
 لمر نتهكن هن استكهمال كل آيات الصيام لضيق المساحة،، والحعد اللّه رب المالكمن.

عن كل يوم مسكينـا إذا كان ذا جلدة (ذا مال)
 وهو أحلد قولي الشافعي، والثاني وهو الصانيح وهو مليه أكثر العلماء أنه يـي
 (r7v وكذلك التك يرى الإمام مالك؛ أن الشيخ الكبير والمرأة العججوز ليس عليهما إطعام !الحا استتحبابا (انظر بدايـة المجتهلد لابن رشلد الحفيد ت 090 هـ، . (7r/r
 فِ وِّفْ حَهِينـا أَّ


(البقرة: $1 \wedge)^{(1)}$
 كبرى.
 فليصهـه) شهلد الشهر بالرؤيـة أو علم بـه وحضره من غير عذذر كمرض أو سفضر: " فليصهـه " حكمر تكليفي وهو الأمر بالصوم، الالام لام الأمرن، ويصم فعّل مضارع
 واعلم أن الأصل ـِ2 الأمر الوجوب وهذا ما قا عامة المالكية وجههور الفققهاء والشافعي وغيرهمب، وخالف المقتزلة وبعض الشافقية فقالواء الأصل ـو الأمر النّندب... وقيل غير ذلك (انظر الأسودة وِّأصول الفقه لآل تيميـة صـ0) . والصحيح وهو ما عليه الجههورأن الأصل وِّالأمر الوجوب، فإن أريـل بـه الندب (الاستـتـباب) أو الإباحة فلابلد من قَريـنة تـلد على ذّلك، وهلذه القريتة إبا لفظيـة أو غير لفظيـة، وقّل تكون القرينـة قاعلدة شرعية عامة.
مثـال قوله تعالى أَتَّ بالمكاتبة للنـلدب لقرينتـين: الاولىى لفظيـة وهي قوله تعالئ : (إن علمتشم فيهم خحيرا) . لأن الله تعالى علق الق الكتابـة على علم الكالك بما يراه خيرا للعبـد

## استفلال الاووقات للفوز

- 


## Hact $x$

## 



 (9v ) ،وإما أن تنقطع به هِ أرض الشقاوة فيكون ممن (المن (الحهع ) (
( 11

 نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة

والفراغ" "رواه البخاري (TEIY).
وأما كونه يستوجب السؤال يوم إلِقيامة فقفي





وْمَاذاً عمَل فيمَا مَلهَ "رواه الترمذي (Y\&17). وكثيرة هي الأمور التتي من فواتها عِوّض؛ كالمال والولد والزوجة وغيرها، أما الوقت فليس من ضيعته ما يعوضه: لأنه رأس مال العبـل المتاجر
 رأسى ماله فقد خسر. ورحمر اللّه الْحسَنَّ حينِ قَالِ

 وهوّوء ألقوم الدين مضوا إلى اللّه كأنهم على خيل بُلق كان حاملهم على الجد يٌ الأوقات مبادرتهم الأنفاس والأيام، فقد كانـ التانت الليالئي والأيامكنورزًا لا يفرطون فيها، فجهمعوا بين المسارمة والجد، أما أخلاف السوء من بعدههم فإنهه وإن كانوا

الحمدل لله الذّي أمطّ
 وأشهر أن الله وحده لو شريك
 وآمنومهمل صالّها
اهتدي، وأشهد أن محمدلا عبده ورسووله آتاه ربـه الوسيالة والثفضيلة كما وعده فلدا، صلى اللّه عليه وملى آله وأصحابه أولي الفضلك، والاقتدا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوع الحشر

والنداء وبعد؛ فإن رمضان من مواسم الججود الالالهي الديـي يعم تفعه، ويجل يٌ النفوس وقعه، وأيامه

 والتجارة الرابحة، وقد أرددت أن أحدو نفسي وإخواني- لا سيما थٌ الأيام العامرة - هِ هذا الكسير، للجد ـٌِ أمر الوقتت والصحبة قبل أن يقال لالمرء
 الههم على كثرة التعبل واتقانه، فنختّم القرآن كثيرًا مع التدبر ونصلي كثيرًا مع الإطارة، ونكثر
 والأوراد، ووٌ الله تعالئى ثقتنا أن نحقق من ذلكا
 باْ بالآيات القرآّنية وموشحة بالأحاديث النبويـة

والأحوال الإيمانية المرضية يِّ الوصية بالوقت. !إن الله جعل الوقت والعهر نعمة تستوجب السؤال يوم الحساب، ذلك لأن الوقت هو المطية التي يتخذذها العبد لالسير فإما أن تصل به إلى


والبعد منْهُ لِيْسَ





الححافظ أُمرض ) اهـ الفوائد ص: الـا
والعجيب أن هؤلاء مع قليل الخخلاف يكفر
بعضهم بيعض ويلعن بعضهم بعضا فاللهم غضرانك.
وبعضههم مهن أراد الله بهه خيرا يشكو بعلد ذلك قسوة قّلبه وغفلته من الذكر ورثقل التلاووة على لسـانه فضـلا عن قلبـه وفؤاده، ووحشة ونـ بينـه وبين سيلده ومولام، وتثاقله إلى الأرضى، وميله إلى الشهوات، وإخلاده إلى الراحة الحا التي لا تأتي بالراحة وما ذلكك إلا من ذنوب تلكهم المجالسا الـي التي غرهم بها الشيطان (وما يعدهم الشيطان إلا غرورا! ) ناهيلك عن كثرة الككلام التي كفى بها والله - ذنبّا يورث يُ القلب وحشة

فلـهعا إذا شئت واستانتنس



بِالنسبـة إليههم شٌِ السعي كأنهم على خُهُر معقًّرة فَمُعْ هذا البططء ـٌِ السير جعلوا قيمةُ العمرَ عنلدهم رخيصة فجمعورا بين البطيء والتفريط ونعوذ بالله من سوء الحال وكسف الباليال.





 (1ヘ7)





 عن السير إلىى الله تعالىى تستتحث الما العبل لإسراع





 المباركص:
وصصدت القانايل:
كَيْسَ
تَتهيَا صَنَانْعُ الحِخسَانِ



فكل هلذ الأحاديث وما بعدها تؤكد على
هعنى العناية بالوقتة، لذذلك أضاحى حسن الأخلذ بالوقت قضية القضايـا، وشأن كل ذي
 والقوسَ وباريِهِا.
 مشكورا والعملِ مبرورًا، أما التهاونَ فيـهِ والتفريط
 النواصِي بل تتجعلُ الولولدان شيبـا.

التّوحيد $\rightarrow 1$ \&m jibin

 بالتَعَّبْ وَالأَوْرَاد (السير

 (السير (1AV/IY)



 أَنْ يُقُطْالقَلِّه. (السير

 لِّب( (السير • •Y/Y).





 قيهة|الوقتت عند الـسلمז
الوقت عند المسلم الواعي هو الحياة بل الحياتان الأولى والآ خرة: فإنه لا يزرع يِّ أولاهُ إلا بالوقت ولا يصل إلى الدرجات العاليالية وِّإنخراه إلا بالوقت فصار الوقت بذلكك عصب الدارين الدنيا والآخرة.
قال ابن القيم رحمه الله ـٌِ ذِلك: "السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها والساعات أوراقها والأثفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه ـٌِ طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت ــهِ معصية فثمـرته حنظل، وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد، فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مُرْها" الفوائد ص: 17 ال
وقال ابِن القِيه: (عُمْرَ الُعِّبُد هُوْ مُدْةُ حَيَاتَه،







فالواجب مغادرة هذه المجالس والتحذير منها فإنها تثير الرهج وتؤذي المهج بل هي بذور نفاق ومنبت شقاق ونعوذ باللّه من أقوام ليس لهمه خلاق (䈌)
 ومن ترك هؤلاء المفاليس فقد أراد الله به الالتتفاع وأحسن عنه الدانفاع وأجرى أموره على أجمل الاوضاع وكلنا إلى هذه العطايا جد فقير واللّه الموفق لا رب سواه الانـ أين المجالس التي تعقد عليها مراشد الأمة فتطلق عقولا أسيرة وأبصارا حسيرةء ومن قرأ سيرة العلامة الأديب وشيخ العربية محمود شاكر - رحمه الله تعالى - ـوٌ مقدمة جههرة مقالاته أدرك قيمة مجالسهه، وعموم تفهعا وعلو قدر هذا الإمام ـوٌ علوم العربيـة قرابة
 العلم أعلام، وجرت من أجل الدناعفاع عن العربيـة
 مفتحة الأزهار مسلسلة الأنهار، فلله دره وروح الله
روحه وتور ضريحه كفاء ما قد ملا لإسلام وأهلها. نُعم، هذه المجالس لا يرغب فيها إلا الهائمون بحب ديثهم المخلصون ثله، ولا تحرص عليها إلا تفوس ذّللت 'لها سبل المكارم تذلياليا (وان كانت لكبيرة إلا على الذيّ هلدى الله).
 وحسبي من الدنيا الغَرورِبالاغُ حال السلف يٌ أغتنام الأوقاتات كان سلفنا آية من آيات اللّه التي تمشي على
 صبروا وكانوا بآياتنا يوقنتون)، وكان هوضصوم من الإمامة موضع الدعامة فكامكانوا قدووة وأسوة للهـا جعل سيرتهم لا تبلى على الدهر ورولا تبيد على مر الززمان وأحوالههم تروي الظماً وتنقع الخلة وتجيء







التّوحيد العدد Or0 السنةالرابعة والاريبون

ضَاعَتُ عَلِيْه أَيْامُ حَيَاتهـ الْحَقيقيَّةُ الَّتي يُجلُ


.00
الفنايـية بخواتيهم الحمر والعمل
قال ابن القيم: (الُعْمر بآخخره وُالْعَمَل



 اعتزال الناس إلا يٌ الخير، كصلة الرحمه، وعيادة المريض، واتبـاع الجنـائز، والاممر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإصـلاح بين النـاس، وغير ها من أبواب الخير وللّه در شيخ الإسـلام ابن تيميـة الدذي كان

يـذهب إلى الفلوات بـحثا عن الخلوات اتويرددد: وأخرج من بين البيـوت لعلتي
أحلث عناك القلب بالسر خاليـا
إن العزلة التي بغير عين العلم, علة وبغير
 فلتكَن بهها وبقَذْر معلوم.
أما الاختتلاط الدي لا نفع من ورائـه فإنه
 وأورث من خزيـة، وعجُلِ من منيـة، وأجرى من عَبْرة، وأحضر من حسرة ؛ فالا تتتماروا بالنتذر. إدراكك قصر أعمارنا، وكثرة وتزاحم
 وقتته سلدى وأن يهـدره عبثًاء

 اهـ الكداء والكدواء ص 90.
وهن أدرك قصر عمره اجتهلد عِّ عمل الآخرة وسعى لثا سعيها وجعل ثللدنيا فضل وقته.
قال عون بُن عَبد الله: إن من كان قِبلنـا كانوا يجععلون لدنياههم ما فضل عَنْ آخرتههم، وإنكم اليووم تجععلون لآخرتكمب ما فضّل عَنْ دنياكم
 ثقتتا وعليـه المعتهلد وصلى اللّه وسبلم على نبيـنـا محهد والحملد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.


 اهـ. اللداء واللدواء £ 1 .

## عالجاج

ضياع الوقت داء عضال، يـحتاج إلى مصابرة



أمر الله تعالىى ـِ الآيـة بالصبر والمرابطة،
 للثبـات على ذلك المهمل حتى يتم البرّرء ويصبح الشفاء هيسورا لا معسورا، ومن علاج ذلكا لابل أن يمنع اللسان لئنلا يوقع بالناس
 الرضاعة من البهتان والآثام، وأن يضرب من هؤلاء كل بنان (فشرد بههم من خلفهم لعالهم يذكرون) قال النببي (من صمت نجان الما وقال (أمسكرعليك لسانكان).
ترك المعاصبي ما أمكن والتوبِبة مها لا بـب منـه



العُعُمُر


 وَهُوْ بِعْض تَأْثير المُعاصي.







 (FI:سُورَةُ النَّخْل)





## jusinvil eljo

屋
 ويُسقَى من ماء الريان، ويدخل الجنـة بسالاموأماد، والمـلاة والسالام على أهضل من صلى وصطاموعبِ

- شمس يوم القيامة تُعطى حر عشر سنين مع اقترابها من رءوس الخلق ؛ فينفجرِ العرق من كل مكان ـِّ جسه الإنسان كل بحسب عهله؛ فها المخرج هِ هِ هذا اليو العصيب\& المخخرج: من هذه المنجيات بإذن الله تعالى الإكثار من الصوم والتأدب بآدابه.






 منْهُ أَحَلُ ه. رواه ألبـخاري (1^97) )، ومسلم
تعليق: (110r)

أ- الريـان اسـم علم على باب من أبواب الجنـة يختص بد بلرخول الصائهين منـه، مُشتق منالريووهو مناسب لحالـال الصـائمين، قال القرطبي اكتفى بذكر الري عن الشبع
 قلتُ: أو لكونه أشق على الصـائـم من الجوع.

الصيام والصيف:
لا شك أن الصيام ـِّ الصيف شاق، وتشعر بألم العطش الثـر الشديد من شلدة الحرارة وطول اليوم والشمسى بعيلدة عنا




 حَتُى تَكُونَ منْهُهْ كَمقْدَارْمَيلَ - قَالَ سُلَيْهُ




 مَنْ يَكُونُ إلَى حَقْوَيْهِ، وِمْنْهُهْ مَنْ يُلْجِمُهُ




- عن سلهان رضي الله عنـه قال : تُعطى الشهس يوم القيامة حر عشر سنـين ثم تُدنى من جماجم الناس. صحيح التترغيب
. (גזM)

عبـاداتـه وتتنوعها واختـلافهها „وأرجو أن
 وحرصك على جميع الخيرات. منار القاري (Y.६/६).
هـقصور الصائمـين وْالجنـة:







 - الغُرف بهعنى القصور العاليـية لأهل
 بهعنى المكان العالي الذي الدي يستريح فيـهـ، والمكان الذي هو لأهل الشرف، فالإنسان أشرف الأماكن عنده وأعلى الأماكن
 فيها غُرف فٌِ أعالي الجنات، ولهـه قصور -20 أعالي الجنات، فيقول عليـه الصـلاة
 التي لأصحابها تكون مبنيـة من ذهب ومن فضـة، ومع ذلك فإن صا صاحبها إن كان بداخخلها يرى خارجها من خلالهلها وإذا كان خارجها ينظر إلى داخلها هيا فيرى ما يـريـده
 وبطونها من ظهوروها )، كالزجاج انـأنت ترى داخل الزجاج من الخارج، أما هِ الجنـة لم يقل لنـا من زجاج فالزجاج شيء رخيص
 ذهب، ومع ذلك بلغ من شفافيته وبلغ أن يكون صاحبـه بـداخل هـا القا من لبنـة من ذهب ولبـــة من فضـة أن يرى

 قصره نظرواستتمتع بها فيـه من حور عين وغيرهاا ولما قال النبي صلى اللّه عليهـ

$$
\text { فتح البـارِي (\& / } 111 \text { ). }
$$

بِ



 ج- أفرد لهـم هذا البـاب ليسرعوا إلى الري من عطش الصيام بٌِ الدنيا إكرامَا
 الجنـة هينًا غير متزاحمر عليهم عنـد أبوابها، فإن الزحام قد يؤدي إلى نوع من العطش) (التوضيح لشرح الالجامع

 يوم القيامة يووم العَطش الأكبر تُنـادي الملايكة على الصائمين أين الصائمونغ أين الصائمونء تعالؤوا تعالوا أدخلوا الجنـة من باب الريـان:




 كَانَ مِنْ أَهْلِ الِجِهَادِ دُعِيَ مِنَّ بَابِ الَجِهَادِ،



 مَنْ دُعِيَ مِنْ تِنْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرْوِورَة، فَهْلْ


 - فقال أبو بكر رضي الله عنـه طامعاً


 قَال: نعمر ه أي يُوجلد من المؤمنين من يُـدعى من أبواب الجنـة الثمـانيـة لكثرة

## 

قال الشيخ صفوت نور الدين رحمها



 ثالاث حالات：－ أو عا

 －（ P －







 يـوم القييامـة على هلّه الهيئـة الحسنتـة
 فضاله．
الثثانـي² هن كان يُؤدبي صوم الضريضـة

 يصوم بكة البِطن والفرج عن قضناء



 تعالثى؛ وذلك كحلـيث الإلــخاري（19．19）：



 الأنام بأَحكام الصيـام صسّر．
 الاجنـة، والحصهل للّه رب العالمين．

وسلم ذڭلك قّام أعرابي تعجب واتبهر مها سهع فققال：（لـن هي يـا رسول اللّهع 28 فتال
 وأطعم الططام، وأدام الصنيام، وصلى بـاثليـل ألم وانثاس نيـام）（تمنسير أحههل حطيبـة：ع／／
．（ r \＆人








 المالوئكة وقالد：انظروا إلى عبـلـي ترئك زوجتته وشهوته ولذتـته وطعاهـه وشرابـه من أجلاي رغبـة فيّها عنـلـي الشهلـوا أني
 （ $10 \wedge$ ）（لطاني المعارو）







 وصححيح الثترغيب：rr．（1）． قال تعالى抎行





 تفسيـرالقَرطبي（Y̌V／0）
 فإن شهر رمضان كان ولا يزال شهر الفتح والفتوحات؛ ففيه كاتت غزوة بدر الكبرى سنة
 العراق سنة $ا$ اهـ ضد الفرس، وفيه فتح النوبة شمال السودان سنـة الrهـ عنـد فتح مصر. وفيه معركة بلاط الشهداء بـيٌ أوربة بعد فتح الأندلس سنـة \&الهـ بقيادة البططل الشهيلد عبل الرحمن الفافقي، وفيه فتح عموريـة سنـة لماصرختامرامرأةمسلمة|أسرها الروومپوامعتصهماهه.
 بقيادة فخر الدين الجويني وأسر فيها لويس التاسع الفرنسي. وفيه معركة عين جالوت بقيادة حاكهم مصر المحروسة سيف الدين قطز التتي هزم فيها التتار بعد سنة من توليه الحكـرم، وفيه فتح شقحب بالشام سنـة V. Y.هـ ضد التتار
 السلطان برسباي المملوكي سنة 149هـ ضد الفرنجة.
وآخر ذلك (وليس آخرا إن شاء الله) حرب العاشر من رمضان rarّا هـ السادس من أكتوبر سنة

 المباركة أول غزوة وأهله، وأذل فيها الشرك وأهلها، واستهتق كل من


 سبحبا
أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى اللّه عليه وسلمر يٌٌ ذهابها من مكة إلى الشام، ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن
 إلى الحوراء، ومكثا حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرعا إلى المدينـة، وأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة،،



قميصه، وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة، الالطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لـا لها



الجمال التي تحمل العطر ).أي أدركوا العير العار
 مكانه رجلا،وانطلق سواد مكةوهو يغلي، يهتطي الصعب والدلول، فكانوا تسعمائة وخمسين مقاتلا، معهم مائتا فرس يقودوتهانا،ومعهما القيان يضرين بالدفوف، ويغنين بهجاء المساء الماين. وولوا وجوهههم إلى الشمال، ليدركوا القافلانلة المارّة تجاه
 انتظار النجلدة المقبلة، بل بذل أقصى ما لديه من حذر ودهاء كلمخاتلة المسلمين، والإلانلات من قبضتهم، وقد كاد يسقط بالعير جمعاء ـِ أيديهم وهم يشتلدون يٌ مسيرهم نحور بدرو، غير
 وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل بـ2 بداية سيره، وكان معه مائة فرس وستمائة درع، وجمال كثيرة لا يعرف علددها بالتحديد، وكان قائده العام أبا جهل بن هشال الـام، وكان القائمون بتموينه تسعة رجال منا من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما تسعا ويوما عشا عشرا

من الإبل.(الرحيق المختوم ص: 1AT). المجلس الاستشارير
ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مجار السا السا عسكريا استشاريا أعلى، أشار فيه إلى الوضع الراهن،

وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه، ولاريادتله. " وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس، وخافوا
 أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بِيْتكَ بالْحَقِّ وَإنَّ فَرِيقاً مِنَ

 سورة الأنفال. وأما قادة الجيش، فقام المام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب
 (يا رسول اللّه، امض الـا أراك اللّه فتحن معكا والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى:

ألف بعير موقرة بالأموال، لا تقل عن خمسين ألفَ دينـار ذهبي، ولهم يكن معها من الحرسى إلا نحو أريعين رجلا. لدلك أعلن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلهم الالسلمين قائلاء :(هلانه عير قريش فيها أموالهـهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموهاه (حديث
 بسنده الصحيحعن ابن عباس) ( الصن ولم يعزم على أحد بالخخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطالقة، لـا أنه لم يكمن يتوقع عند هلا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة- بدل العير- هذا الاصصطدام العنيف بٌِ بدر، ولدّلك تخلض كثير من الصحابة ـِ2ْ المدينة، وهم يحسبون أن مضي رسول الله يعلدو ما ألفوه ي2 السرايا الماضية، ولدثك لم ينكر عاى أحد تـخلفه يٌ هذه الغزوة. (الرحيق

المختوم ص: 1 (1) ).

## التسابق

روى أحمل بسنا صحيح عن عبد الله بن
 أيّيتعاقبون-. وكان أبو ثبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه
 عناكـ ليظلَ راكبا- فقال: : دما أنتما بأقوى منّي على المشي، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، النذير بِ2
وأما خبر العير فإن أبا سفيان- وهو المسئول عنها- كان على غاية من الحيطة والحذرى، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، وكان يتحسس الأخبار، ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا صلى اللّه عليه وسلم قد استتفر أصحابه ليوقع بالعير، وحينئنذ استأجر أبو سڤفيان ضمضم بن عهرو الغفاري إلى مكة، مستصرخا الما لقريشا بالنفير إلى عيرهم، 'ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلمم وأصحابه، وخرج ضمضم سريعا
 بعيره، وقد جلع أثفه،، وحول رحله، وشق

قَالَ عَبْلُ اللِّهِ بنِ مسعود : الَقَدْ شَهِدْتُ مِنَ الْمْقَدَادِ









ر ثم عباً رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جيشه، ومشى يٌ موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا إن شاء اللّه، وهلا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلام يصلي إلى جلع شجرة هنالكي، وبات الالسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منيرالآلآفاق، غمرت الثقة قلوبههم، وأخذدوا من الراحة قسطهمه، يأملون

 وَيّْهِبَ عَكْ كِ . 11 : (الأنفال
كانت هلذ الليلة ليلة الجمعةة، السابع عشر من









 استنزال التصر والئرحمة:
وكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يتفقّد الرجال، وينظّم الصفوف، ويسدي النصانح، ويذكّر بالله والدار الآخرة. ثم يعود إلى عريش هيَئّ له، فيستغرق هِ الدعاء الخاشع، ويستغيث

بالرحمن.
„ووقف أبو بكر إثى جوار الرسول عليه الصصلاة

اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعداون، ولكن اذهب أنت وريك فقاتا إلا إنا معكها مقاتلونا فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغهاد
 رسول الله صلى اللّه عليه وسلمه خيرا ودعا له بهd. وهؤلاء القادة الثلاثلاثة كاتوا من الثهاجرين،
 صلى اللّه عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار، لأنهم كانوا يمثلون أغلبيـة الجيش، ولان ثقل
 لم تكن تلزمههم بالقتال خارج ديارهم، فقال بعد سماع كالام هؤلاء القادة الثـلاخة، دا أشيروا عليّ أيها
 الأنصاروحامل ثوائهم سعد بن معاذ، فقالز واللّه، لكأنكت تريدنا يا رسول اللهع قال: أجل.
 جئت به هو الحق، وأعطيناك على دلى ولك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول السا الله لما أردت فو الذي بعثك بالحق لو الو استعرضت
 منا رجل واحدل، وما نكره أن تلقى بنا مدا مدوا غدا، إنا لصبر هِ الحرب، صلـي

 الله عليه وسلم: لعلك تخشىى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا وٌِ ديارهه، وانتي أقول عن الأنصار وأجيب عنهه، فاظعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئتا، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت تمنا كان أحبب إلينا مما تركت، وما أمرت فير فيه من أمر فأمرثا تبع لأمرك، فو الله لئنّ سرت حتا تبلغ البرك من غمهان ان لنسيرن معكك، وواللّه لئن استعرضت بنـا هذا البححر فخضضته لخضنتاه معك. فسررسوول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعدل، ونشطه ذلك، ثم قال: (سسيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قـد ومدلثي إحدى الطائفتينت واللّهِ لكأني

 والنهايةط إحياء التراث / / /rY).








 أَنُشَبْ أَنْ نَظَرْتِ إلَى أَبِي جَهِلِ وَهُوَ بَجُولِ




















(البداية والنهاية طالفكرب/ (YVV).
من رواتيٌ الإيمان
لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عميربن الحممام
 المعركة مناظر رائعة، تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ، ففي هلده المعركة التقى الآباء
 المبادئ، ففصلت بينهم السيوف، والتقى المقهور بقاهره، فشفى منـه غيظه. والحمد اللّه أولاَ وأخراً.

والسلام، وهو يكثر الابتهال والتضزع، ويقول فيما يلدعو به: מالالهم إن تهلك هلذه العصابة لا تعبد بعدها هِ الأرض، وجعل يهتف بريه عز وجل ويقول: „الالهم أنجز لي ما وعدتني، اللههم نصركاه ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه عن منكبيه. وجعل أبو بكر يلتزمه من ورائه، ويسوّي عليه رداءه ويقول- مشفقا عليه من كثرة الابتهال-: يا رسول الله: بعض

(مسلم 170/0).

## بشريات:

ووهت صفوف الثشركين تحت مطارق هذا الإيمان الزاهد يِّ متاع الحياة الدنيا، وراعهم محمّند عليه الصلاةوالالسلاموقد نزل بنفسه إلى الميدان يقاتل أشذَ القتال، ومعه أصحابه، يشتدون نحو عدوهم لا يبالون شيئا، فانكسرت قريش، وأخذذها الفزع. وصاح النبيّ عليه الصالاة والسالام- وهو يرى
 مسلمه عن أنس.



 حَآَقَا

 مقتل أبي جهل :
, ووحاول (أبو جهل) أن يوقض سيل الهزيمة النازل بقومه، فأقبل يصرخ بهمه وغشاوة الغرور ضاربـة على عينيه: والثلات والعزیى، لا نرجع حتى
 صيحات الطيش بإزاء الحقائق المكتسحةء! الكنّ أبا جهل والحق يقال-: كان تمثالا للعناد إلى آخر رمق، والطمس المنسوج على بصيرته جزء
 هِّ شراسة وغضبه، (ونقه السيرة للغزالمي ص:
.(YM
ثلار التربية النبوية:
قَبَتَ هٌِ هِ الصَحِحيحَيْنِ „عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بُنِ

$$
\begin{aligned}
& \text { قصة حظيرة القدلد } \\
& \text { وقيام شهر رمضان }
\end{aligned}
$$

أولاُ المتن:





(
 الخرساني ببغداد حدثنا محمد بن عبيلـ بـن أبي هــارون، حدثنـا عبيـد بن إسحاق حدثـا سيف بن عمرعمن سعد بن طريف، عن الأصبغ

 حَظَيرَةِ، يُقَالُ لَهَا: حَظِيرَةُ الْقَدُس، يُسْكُنْهُ




ثانيْاء التتخريع؛
الخـبر الـذـي به هــند القصة أخـرجــه الإمـام

 أخـبرنـا أبـو الحسن علي بـن محمد عقبـة الشيباني بالكوفة، حدثنا أبي، حدثنـا أبو بكر محمد بن عبيد بن إسحاق العطار حدثني أبي، حدثني سيف بن عمر، حدثنـا سعد بن الون طريف الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال: قال علي بن أبي طالب فذكريه. وهذا الخخبر أخرجه البيهقي أيضُا ـٌِ (الشعب"
 والمتروكين، (7६): „الأصبغ بن نباتة متروك الحديثه. اهـ.
قلت: وهـذا المصطلح عنـد اللنسائي لـه معنـاه فقد بـين ذلـك الحـافـظ ابـن حجر بِّ ششرح
 يترك احديثالرجل حتتى يجتمع الجميع على الو تركهـه. اهـ.
 (أصبغ بن نباتة التميهي الحنظلي الكويٌِ يكنى أبا القاسه: متروك، رُمي بالرفض، من

الثالثية). اهـ.
قلت: بهذا يتبين أن أصبغ بن ثباتة كذاب متروك الحديث رافضي يقول بالرجعة ليس

بشيء.
العلة الثانيـة: سعد بن طريض الابسكاف: 1- قـال الإمـام الحافظ الذهبا
 الحنظلي الكوسِ: قال ابن محين: لا يحل لأحد

أن يُروّى عنـهـ.




 الكوفة يروي عن الأصبغ بن نباتة روى عنـه الانـ أهل الكوفة: كان يضع الحلديث على الضورة.

اهـ.
الحلة الثالثة

 البرجهي ويقال إلسعدي ويقال الضبي ويقال


روى عن: سعلد بن طريف الإسكاف وآخرين.
وروى عنـه: عبيد بن إسحاق العطاروآيخرون. قال أبو جعفر الحضرهي عن يحيى بن معين:


 ثالثا: التحقيق:
ا- هــذا الخـبر الـذي جـاءت بـه القصـة جاء بسندين؛
 البيهقي عن شيخله أبي عبلد الله الحافظ عن
 السند النازل (حr آ البيهقي عن شيخله أبي عبـد الله الحافظ عن

شيخه أبي الحسن الشيباني بالكوفة. r- الطريقان العالي والـنــازل عن عبيد بن
 طريف الالسكاف عن الأصبغ بن نباتة عن علي
 الراوي مهمـلا فيوضحا الطـه الطريق النازل، وبهذا يتبين أن الخبر الدي جاءت به القصصة فيه أربع علل:
الأولى: أصبغ بن نباتة:

 الحنظلي ثم الدارمهي ثم المجاشعي أبو القا القاسم الكويٌ روى عن علي بن أبي طالب، وعهمار بن ياسر، وعهمر بن الخطاب، وآخرين، روى عنـه سعد بن طريف الإسكاف وآخرين. وقال أبو نعيهر قال أبو بكر بن عياشث: الأصبيغ بن نباتة وهيثم هؤلاء الكاذ الكاذبين.

 كان يقول بالرجعة. وأخــرج بسنده عن أبـي بكر بـن عياش قال الأصبغ بن نباتة وهيثم هؤلاء كلهم كـرابون. " ( \&- وقال عثمان بن سعيد الدارمي هِ ( سؤالاتهـه ( ) ( I ) سألت يحيى بن معين عن الأصبغ بن

بين دواعي الوضع وأصناف الوضاعين قال: رالقسم الثاني: قوم يقصلدون وضع الحلـيث

نصرةُ لدذهبهمر".

 ,الرافضة فرق متتوعة من الشيعة، وانتسبوا كدلك؛ لأنهم بايعوا زيــــ بن علي ثم قالوا
 جاي صلى اللّه عليـه وسلهم فتركوه ورفضوهوه. .

 فهـذا اللفظ أول ما ظهر يِّ الإسـلام، لما خرج

 فسُئل عن أبـي بكر وعمر فتو لاه الهما وترحـر عليهها فرفضه فــوم فـقـال: رفضتموني،
 أخــاه أبـا جعفر محملـ بــن علي، والزيــيـية يتولون زيـــنا وينسبون إلـيـه ومـن حينـينئنـ انتسهت الشيعة إلى زيــيـيـة ورافضة إماميـة، .

قلت : ثم بين ذّك شيخ الإسلام ابن تيمية هِ

 دون غيرهم من الطوائف، ولهذا قيل كلإمام أحمد : من الرافضئ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر لبفضهم لـهما
 ب- وأصل الرفض من المنـافقين الزينادقة فـإنـا
 بدعوى الإمامة والنص عليها وادعى العصــية لـ

> خامسًا : تطبيق خصائصن
> الرافضة على هذه القصنا

من خصائص الرافضة: يعمدون إلى الصدلـي الظاهر المتواتر يدفعونه وإلى الكذب المختلتق

الذي يعلم فساده يقيمونه.

ولس خير منـه.
وقال أبو داود : ليس بشيء. اهـئ اهـ

 سيف بن عمر الضبي فقال: متروك الحكديث ألعـي
 r- r- وقال الإمام الحافظ ابن حبان
 من أهل البصرة اتهمه بالزندقـة كان أصله من

الكوفة يروي الموضوعات عن الأثبات). قلت: وبـهـذا يتتبين أن سيف بـن عمر ليس
 وعامة أحاديثثه منكرة لم يُتابع عليها، اتْهمم بالزندقة،، يروي الموضوعات.

 ( $10.0 / 0 \mathrm{rv}$ ) ( (rIV/0)
 البخخاري: عبيد العطار: هو منكر الحديث ها
 يكون منكر الإسناد أو منكر المتنت).

 ويقال ثله عطار المطاقلقات ضعفه يحيىى، وقال الال البـخاري: عنده مناكير، وقال الأزدي: متروك الحديثه،
قلت: بهذا يتبـين أن الخـبـر الــذي جـاءت به قصة ,حظيرة القدس وقيام شهر رمضان، خبر مسلسل بالكذابين والمتروكين والراوضة فكّما بينا سعلد بن طريف وضِّاعرافضي يُ يُضرط
 رافضي كان يقول بالرجعة، فتّن بحب علي فأتى بالطامات
 مها أوردناها آنظًا من أقوال أئُمةالجرحو والتعديل






















 قلت: انظر إلىى قِول النببي صلى اللّه عليه وسلم:

 منـه الرسسول صلى الله عليه وسلم فبقيت السيت السنـة للجماعر لزوال العارض ثم جاء علاء عمر رضي الله
 لا ينطبق على فعل عمر رضي اللّه عنهها وإنما أراد رضي الله عنـه بقوله البدعـة اللغوريـة؛ لأن البلدعة الشرعية أمر مستحلحدث هلا أمر فعله النبي صلى الله عليـه وسلم كمـا بينا ثم تركه لحكمة فهمها عمر رضي اللـي الله عنـه

كها بييناها.
وفقنا الله لقيام رمضان، وحقق لنا قول النببي صلى اللّه عليه وسلمه » من قام رهضان إيمانًا واحتسابًا غفر لهـ ما تقدم من ذنبهه،. متفق عليه.

> هلا ما ووفتنتي اللّه إليـه وهو وحلده من وراء الثقصـل

فلقد عملد سعد بن طريف الإسكاف الرافضي
 الاأصبغ بن نباتة الكذاب الرافضي الدي الـي يقول بالرجعة! كان يقول: إن علئًا يرجع إلى الدانيا
 الروايات، وهذا ظاهر من متن هذه القصن التصا التي وضعها هذالالرافضنيوتلميذه يتبين منها بغضها لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وسلبه منقبـة
 الصحيحة، ويـذهبون إلى الكذبّ المختلقق المصنوع وينسبوته بقصة واهية إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو منه بريء كما بينـا من التحقيق. حتى سولت لثهؤلاء الروافض أن ينسبوا ثعلىي








 عمررضي اللنه عنـه اتبع فيها السنـة
 التراويح إلى عمر بن الحطاب رضي الله عنه
 بههمه.اهـ.

قـ يستـلـلا المبتتلـعمة بقول عهر بن الزخطاب
 فيخصصون بـه عمـوم قولّه صلى اللّه عليـه


وهو احتتجاج مردود؛ لأن صـالاة القيـام مشروعة بنص حلديث رسول اللّه صلى اللّه عليـه وسنلم







## 

?

. ألد ألثاء





.(V\&9\& (البـخاري (V)

 فيـجعله لا يشعر يشلدة الاجوع أو العصشث أثنّاء

الصوع.

 من اللّه تعالمى يوم الثقيامهة. (قتح الباري لابن

- حجر العسقالني جـع صـ 177 (1)


## 

المقصود بالسحور هو تتاول الطعحام والشراب





ومسلم حلـيث (1.09)





تا




 حـديث (1.9V).

الدعاء هو العبادة، ولا يستطيع الكسلم أن
 دليل إظهار العبودية والخضوع لله تعالىى وحده، لذا كان من أشرف العبادات، والله تعالى يجيب دعوة عبده إذا دعاه مخلصاً وِّ السراء والضراء. قال تعالمى: (






 . $7 \cdot$ (غافر

رمضان هو شهر تزول القرآن الكريم. قال
 ) (البقرة: 110)، يُستتحبُ للصانمر أن يكثر من تلاوة القرآن، لأنه كالام الله تعالى، ليرفع

رصيلده منالحسنات




 صحيح) (صحيح الترمذي لنلالباني حديث . (YMYV ذكر بعض أهل الحلم أن عَدِدَد حروف القرآن
 أن من قرأ حرفاً من القرآن كان لها بـر به عشر حسنات، فككم يكون ثواب السِلم إذا خترأ القرآن مرة واحلدة .2\% شهر رمضانءء، والله يضاعف لمن يشاء، فلنحرص على أن نختم
 أخي الصانمّ الكريه: إذا لم تختم القرآن ـو
thall tren (r)
يُستحبُ للصائم أن يُعجل بالفطر قبل أن يصلي المفرب.




حديث 10.1.1).




 حسن صصحيح: صحيح أبي داود لألباني حـديث (Y. 70 )












 المعاد لابن القيهمجـ)

+ عن أبي هريرة أن وسول اللـه صلى الله عليه وسلم قال: ثـلاث دعوات مُستتجابات: دعوة الصانّم ودعوة الـهظالوم ودعوة المسافر. (حديث صحيح: صحيح الجامع لالزلباني حـديث .r.r. حمر


 الله. (حليث حسن: صحيح أبي داود




إذا كان الصانثم يصبر على الطعام والثراب
 يتحلى، أثناء الصوم، بالصببر على أذى النـاس،







（1）الديث：10）








 قال الله تعاكى（
粈测会






 وآخر دعوانا أن الحملد لله رب العالمين．وصلى اللهه وسلم مالى نبينا مححمد وعلى آله وصحبـه

أجهعين

شهر القرآن، فهتتى تحختهـهـه

 وأن يكون كلسانْه دانئما رطباً بـذكر اللّه تعالى الى


















 طاقته، و يتداكر عظّيم شوابها عنـلد الله تعالى

## يوم اللقيـامة．

قال سُبتحانه ：
 ． فوسارع أخي الصائم الكريم ！إلى جهع الحص：نـات الو قبل أن يفوت الوقت، واعلم أن ميزان الحسنات
 كان نبينا صلى الله عليه وسله جوادأ كريماً،
 بيته، وكان يعطي عطاء من Xا يخشى الفقر．





## (xeer)






ذلك

## 务

وأثه يلهي الاودلب:
عن أبى اللدرداء رضي الله عنـه أن رسول الله صلى اللّه عليـه وسسلم قال:
 وامسَح رأَسَهُ، أطعْمْهُ من طَعاملكَ ؛ يَلنُ


الترغيب والتترهيب وحسنـه الألبـاني) .
وأثـه سبب من أسبـاب النتجات هن التارن




$$
(17-1)
$$

 أدراكك ما الحقبـة فيـه حـذف، أي وما أدراكا ما اقتتحام العقبةه. وهذا تعظيم لالتزام أمر الدين ؛ والخططاب ثلنبي - صلى اللّه عاليه وسلهم - ليعلمه اقتتحام الحقبـة. قال
 عن جابر بن عبداللله رضي الله عنـه أن

 (رواه أحمد وصحححه الألباني) الـيا

为



وأنه صـدقة عن الثقدام بن معلد يكرب رضي اللّه عنـه أله أن




 وصححـه الألباني).

عاد منكبيم اليووَمَ مريضُـا. قال أبو بكر

 دخل الجاجنَّةَه (رواه مسلهم) . وعن أبى مالك الالشعري رضي الألهي الـه عنـهـ، أن رسول اللهـ صلى اللّه عليـه وسبلم قـال:



 التـرغيب والترهيب، وقال يمنـه الألبـاني صحيح لغيره) ورهب من تركك الحض علي إطعام

الطعامث

 -(1)
وبين أن تركاه هن التتكثيب بالـي ين: قال تعالىى
 وأنه من أسباب د خول النـار:
 (in) ( (a) (a)
 (Tr) (

 .(ro-
وقال تعالى

. ( $\varepsilon \varepsilon-\varepsilon Y$
الوقفة الثثانية: اثواب من فضطر صـائها عن زيـد بن خالد الجهني قال: قال صالى
 اله مثل أجره غير أنهه الصائم شيء، (رواه التترهـني وابن ماجـهه،

القشيري: وححهل العقبـة عالى عقبـة جهنـم
 جهنهم إلا أن يـحمل على أن المراد فهلا صير نْفسـه بحيث يمكنـه اقتتحام عقبـة بيشهنم

 وإنها اخختار ذّلك لأجل أثـه قال بال بعلد ذلك الكا

 الرابعة أو إطعام ـِ2ْ يـوم ذي مسغبـة، ثم
 قال قٌِ الآيـة السادسـة ألوا أو مسكينـا ذا متربـة

 العقبـة

 ذي مجاعة. وكذا قال عكرهة، وهمجاهدا، ونا والضحاك، وقتادة، وغير واحكلـ. والسغبا هو الجوع. وقال إبراهيم النـخعي: يِّ يـوم الطصام فيـه عزيز، وقال قتادة يشتهى فيـه الطعامه. اهـ.
وأنه سبب من أسبـاب دخول الاجنـدة







 وعنـه أيضا رضني اللّه عنـهـه أن رس-ولا اللـه صلى اللّه عمليـه وسلمر قال: پامن أصبح



 أبو بكرِ رضي اللا عنـهـه : أنا. قـال: فهـن

وقال المناوي - رحمهـ الله - - وپ" فيض القدير " ": همن فطر صائما بعشائه، وكذا بتتهر، فإن لما يتيسرفبماء، اهـا الرأي الثاني: المراد بتفطيره أن يشبعه: قال
 " الفتاوى الكبرى "t "والمراد بتفطيره: أن يُشبعه هاهـ.
الرأي الراجح: هو الرأي الثياني:
 فقد أفطر، وزال عنـه وصف الصائمب، ويكون الإطعام الثاني لمفطر وليس لصائم، ولكن
 الأجر، بل يحصل عليـه أيضا، ففضل اللا

واسع
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمهه الله - ـوٌ " شرحه على رياض الصالحين ": „واختلف العلماء پِ معنى " من فطر صائما " فقيل إن المراد من فطّره على أدنى ما يفطر بـه الصـا الصائم،،
 أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينـفع الصائم
 ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائها ولو


أولا : من الحصاتمهد
عن عبلداللله بن عمررضبي اللّه عنهـها قال:

 الأجرُر إن شاءَ اللّه ه( (رواه أبو داود وصححهـ الألباني)

من أنسِ بن ومالك رضبي اللّه عنه: دأنَّ


 الصَائمونَ، وأكلِّ طعامَكِم الأبرارُ، وصلًّ مليكُم المالكائهُه (رواه أبو داود وصحححه الألباني)، والله الموفق.

المقصود بتضطير الصـانمج
اختلف المقهاء يٌ المقصود بتفطير الصائم، على رأيين: الرأي الأول: من فطره على أدنى ما يفطر بـه الصائم:
قال الخطيب الشرييني - رحهـه الله - ــو " مغنى المحتاج ": „وروي أنه صلى الله عليه الـيه وسلم كان يقول حينتئذ : ذهب الظمأ وابتلت الما العروق وثبت الأجر إن شاء اللّه تعالى، ويستحب كله أن يفطر الصائمبين بأن يعشيهم؛ لخبر „من فطر صائها فله أجر صائم ولا ينقص من أجر الصائم شيءه رواه الترملـي وصححه. فإن عجز عن عشائهم فطرهم على شربـة أو تمرة أو نحوهما لما يا روي أن بعض الصححابة قال: يا رسول الله ليس كلنا النا يجلد ما يفطر به الصائمع فقال: يعطي اللّه تعالئى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شريـة ماء أو مذقة لبن" وأن يكثر الصدقة "ه اهــ والحديث ضهفه الألباني. وقال النووي - رحمهـ اللّه - - وٌ " المجموع









 "ومْن فُطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء صحححه الترمذي من من حليث زيل بن خالد، وظاهر كالامهمه: أي شيء كان، كها هو ظاهر الخبـر، وكتا وراه واه ابن خزيمة من حلديث سلمان الفارسيي وذكر فيـه ثوابا عظيها إن أشبعها، وقال شيختنا: مراده

بتفطيره أن يشبعه، ،اهـ.

ولد آدم أجهعين تبينا محهلد وملى آلّه وصحبـه أجهعين.


 البـخاري (rV) واللفظ لـه، ومسلهم (V09).
 قام رهضان إيمانا واحتسابا ) معنى إيمانًا تصديقًا بأنه حق مقتصلد فضيلته، ومعنى احتسابًا أن يريا
 مما يـخالف الإخالاصه(شرح الإمـام النووي على صـحيح مسلم (Үه/ワ).俍
من صور الرحمة يٌِ رمضان اجتهاع المسلمين على

 حولّه، لوجل صعوبة كبيرة وكان هذا العمل فيل فيه هشقة عظيمهة، ولكن من رحهة الله تبـارك وتعالى

 الطاعة والخخير والبير، وما ذلك إلا بما أودمه اللّه هذا الشهر من بركات، وتيسيره للنـاس سبل الخيل الخير عن غيره هن الشهور.
r- شهرورتايـة ورحهـة
مـن رحهـة اللهه تـبـارك وتعالى بالعباد أن جعل الصيـام وقايـة وحهايـة وتنظيفًا ثلبـلـن مما فيـيه من سهوج وأدواء، ففي الصوم صححة البـلـن، وخلوصه من الأخلاطالرديئة.. إن البـلـن طوال العام هع العمل يكل ويل ويملَ وقد تصاب أجهزة الجسم بالآلام والأسقام، والأفضل أن تستريع الأعضاء بعضا من الأوقات لتستعيلد نشاطاطها وقوتها مرة أخرى، فهـن رحمة العزيز العليـيم أن جعل للمعدة

أما بعلد ؛ فإن فلاح العبد بٌِ صـلاح قلبه واستتقامته وإقبـاله على ربـه وأنسه بله، وطاعته والحرص عله

 ويـذنب، ولا يـخلو العبلد بضعفه البشري من تقصير
 لعبـاده، ولم يقنَط عبـاده من رحمتهـ، فهو التتواب
 !إن اللّه جل وعالا رحيهم بنـا، وهو سبـحانه أرحم بنـا من أنفسنـا على أنفسنانا، ورحهة اللّه تعالىى وسعتا

 ومن العبادات التي شرعها الله رحهةُ بالعبـاد أن
 ورحـهـات كـثـيرة، وهــو بـاب عظيم لمقطع الثففلة وتذذير النتاسي وعودة الشارد، وفيـه يـجمع اللّه شتات النفوس وغفلات القلوب، ويأخلذ بأيدي عباده إلى واسع رحهتـه.



 1- غضران ما تقدا مسن الدنذبا
 رمضان أنهـ جعل الصيـام والقيام من مكضَرات الدناتوب










إلى ما كانوا يـخلصون إلى غيره.
فالشياطين يٌ رهضان يضنحف سلطانهـر على أهل
الإيمـان وأهل الصيام، ويقوى سلطان أهل الإيمان
وإرادتهم للخير، فلا يـتمكن الشياطين ولا يصلا يلون !إلى أهل الالييمـان وأهـل الصيام مثل ما كان يصلون
 الذين لا يـراعـون حرمة ششهر رمضان، فليسوا
 !إرادة المؤمنين ثلخيرر، وتضعف إرادتهم للشر. .

الاليل واححة المتقين، تصفو فيـه النتفوس ، ويتوجه العبـل ثلقاء الحي القيوم، والاسُحَر وقت شريف، يقترب الله جلل وعال من عباده، لعلهه يتوبون أو ينـاجون ربهم ويُنتزلوا حاجتهه بـه، ويستغفروه ويتوبوا إليـه، ولكن كثيرًا من المسلمين طوال طال العام
 رهضان قاموا إلى السحور فـذكــروا ربههم وصلوا

ركعتين थٌ جوف الليل ودعوا ربههم واستغفروه. يقول النببي صلى اللّه عليهي وسلم: „ يـنزل رينا تباركك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حلـيا حين يبقى ثلث الليل الآخــر، يقول هن يـلدعوني فأستابيب

 استتجابوا لنصيححة نبيهمم صلى اللّه عليه وسلمر حين
 الليل الآخخر؛فإن استطحت أن تكون مهن يـذكر اللنهـ


> (.(rova)

أيها العبـد المتلهف لغيث الرحهعات: دهعة ـِ2 +ليل رهضان كقطرة الندى، تتجلي الغشاوة والصناى، تنيـر
 ترفع عن قلبك الران، إن ذقت طعمها فلن تنساهاها: فترقب الليل حتتى تلقاها.
 بالقبول والعفو والعافيـة، وأن يسبل عالينا عافيته وهغفرته ورحهـاته، والحملد لله رب الحالمين.

وقتا تستريح فيـه كما يستريح غيرها من الأعضاء. §- رحصهـة اقتضت إرادة الله سبـحانه أن يجحل الشهر القهمري رهضان مححلا ثلصيام، ولهلذا الشهر علامتله الكونية
 الوضوح والثبـات، فالا تستطيع سلطة أو جماعة أن تُخفيـه أو تحرفَ المسلهين عنهه، قال النبي صلى الله



 عظيمـة، فالسنـة القهريـة أقل من السنـة الشمسيـة بحوالي عشرة أيام، فحلى هذا يتقدم شهر رمضان كل عام عنـه يُ السنـة الماضية عشرة أيـام، وعلى هذا ففي خلال ستة وثلاثين عاما لا يبقى يو موم من أيام


 اكتساب الحسنـات مـتعـلددة، وِوْ شهر رهضان تتضاعف أجـور الأعمال الصـالحهة، فضـلا من الله


 . وصصححهالألباني) (YI•V)
گ- شتح أيواب الجنبه وغاق أيواب النتيراند وهـن رحهـة اللّه بعباده هِ رهضان أن ساعلدهم على الطامات وهيَا لههم الوساثّل المعينـة على ذلك،
 الله مليهه وسبله- قال:

 رهضان المباركك يفتح الله سبتحانـه وتعالىى أبـواب الجنـة على مصراعيها لكال تائب توبة نصو الماحة وفق شروظها الشرعيه المحتبرة وتغلق بوجهه كل أبواب

الجتحيه.


رهضان المبـارك تصفيلد الشياطين اللدين يسعون







...layy..

المحطمـة الدامية، وتكالب الأعلاء علينا من من كل حلدب
وصوب من الشيعة الرافضة واليهود اللئام وغيرهمها
ممن يرصدلون المسلمين لتتمزيق البـلاد وشتات العباد. والكل يصرخ وينادي ما الحل لأزماتنا والضر الذي حل بناء
فنقول لكل مسلم غيور : هذا رهضان فرصن ولم مواتية للتغيير وإصلاح النفوس والقلوب؛ وليعلم كل هنا انـه يساهمر فيما نحن فيه بقسط وافر من تردي الحرد الحال وتأخرالنصر إذا لم ينتهزفضرصة رمضان لزيـادة رصيلده من الصالحات، وتصفية ما عليه من الآثام، حيث هو الو
 الأحسن، وحالها إلى الأفضل واستخلالافها يٌ الأرض

ولابد إن هه غيروا ما بأنفسههم.

لا تقلل: أين طريقي ... شرعة الله الهالدايـة

 تغييرا ملموسا لا ينكره أحلد، إذ فتتحت أبواب الجند، المان، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين، وتنتزل الملائكة هشاركين يٌ سيدة الليالي ليلة القدر يملئون الأرض،

التغيير 2ِ النفوس والأمم والشعوب قضيـة بالغة
 جالاله أساسَها ومححورها الرئيس لكي لا لاند نذهب بعيلا
 . 11 /الر ومعنى هذه الآيـة كما قال ابن السعدي -رحهـه اللله -- "أن اللّه لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان وران الان العيش حتى يفيروا ما بأنفَسهُم بأن ينتقلوا من الإيهان ! !لى الكفر ، ومن الطاعة إلى المعصيـة، أومن شكر نعهم الله

تعالىى إلى البطر بها ؛ فيسلبهه الله إياها عند ذلكا
 الجاد ، والنية الخالصالصة، والسلوك القا القويه، فَهن أراد أن يصل إلى برالأمان وشاطئ السالامة فعليه أن يعد الزاد من التقوى والعمل الصالح، وأن يحكم السفينـة ويتعهلـ الراحلة، وإلا كما قال القائل:

إن السفينحهالا تصشي ملى اليبس
أقبل علينـا رمضان والامةم مثخخنة بالجراحوالآلام من
القدس الأسير، والعراق البـاكيـة، مرورا بسوريا الموزقة،، واليمن المقطع أوصـالـهـ، وغيرها من بـلاد المسلمين

70 $\square$

فينا إنسانًا جلديدا يريد أن يبدأ حيـاة جلديلدة من
 تواحي الحيـياة عبادة وخلقا ومعاملة وِوْكل شيء. ...
فلنصلح ألسنتتا ونطهرها، فهي أخطر جواوح الإنسان، صغيرة الحـجـم، عظيمه الجـرم، فنبالصيام الصيام يسلم الالسان من قول الزور، ويسلم من العمل بـله، ويسلمر من المن


 يلع طعامه وشرابه "(أخرجه البح البخاري -كتاب الصوم


حـديث \& ا11) . وهكذا بقية الجوارح، وبقيـة الأعمال، تصلح وتتفير نحو الأفضل لمن صلدق مع خالقةه، فيصدقـه فيها يعمل.
رمضان فرصة للتغيير..... والصيام جُنة... فليصم بصرُك وسمعكك وبطنك وفرجك ويك ويدك ورجلك وكل كيانكا المادي والمعنوي من المحرماتـ وحسبك قـول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "اضهنوا كي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنـة! اصدققوا إذا حذّثتم، وأوفــوا إذا وعــدتم، وأدوا إذا انتتمنته، واحفظوا فُروجكم، وغضضوا أبصاركهم، وكفوا


 لهو وهوى، ولنصل أرحامنا، ولنتنظم أوقاتنا ولنتعش
 بالروحانيـات والإيمانيـات بقية العام، بل حتى الـى يأتينا اليقين، ولتتعود النفس على نظام وضعه لها خالثالوها وربها حتى تسعد ولا تشقى وتريح ولا تخسر دنيا


 المستفيثين المنيبين؛ فهو وحلده المفيث المجيب المئل المن دعاه.
 لأدعيتنا أبواب الإجابة،، يا من إذا سأله المضطر أجابابه. وصلى اللّه وسلم وباركك على النبّبي مححمد وآله وصحبـه ألها وسلم.

حصلت هذه التفييرات الكونية هِ سيلد الشهور بإذن

 والتفييير الإيجابي ليس بالأمر السهل إنما يحتاج منا جميعا إلى إرادة فولاذيـة، وعزيمة قويـة، وقرار شجاعوسعي للتغيير. انظروا إلى قصـة من قتتل مائة نفس، كيف وفقةه
 السؤال، ويبـحث عن مخرج مما هو فيـه، حينها هيا هيأ اللّه


وعلا لم يكتب القرب من أحلد !لا بسعي منه وإقبال. ....
فلنصلح أنفسنا، ولنهذجها، ونغير من عاداتها القبيحة إلى عادات حسنه، فإن غايـة الصيام معالجهة النتفس وإصادلاحها لتكتسب بعلده الإرادة الصارمة، والعزيمة

 . تِلِحِ وتلكم الجملة البسيطة من المبتلدأ والخبر حلذد
 -صلى اللّه عليه وسلم -:"الصيام جُنْة"، (أخرجه مسلم ـِّ صحيحه، كتاب الصيام، باب فضل الصيـام، حديث r| ا ) ؛ أيه وقايـة للصائمر من المعاصي والأمراض النفسيةوالجسلديـة. فالصوم يقوي إرادة الصائم، ويضعض إرادة الشيطان، فيكون الصائم وهفريـاته وتزعاته، ويـجعله قــادرا على كبيح جماح نفسه، والتتفلب على تزواته الطائشة. والصوم يمكن الصـائم من الصبر على المكاره ومواجهة الشلدائلـ بصلدر رحب وقلب مطمئن، ويطهر قِلبه من الآفات التتي تبعث على الحققد والحسل والرياء واللغرور
 " والتسامح؛ قال رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم

 والمقصود بـ"وّحر الصدر" " وساوس الشيطان وما يصيب قلب الإنسان من غيظ وكدر". ومـع هـذه التـخلية من تلك الاَفــات والتـي تصاحبا تحلية بطاعات رمضان موسم الخير يخرج الواحد

فهناك نوازل كثيرة تتعلق بأحكام الصيام وأكثرها يتعلق بالثفطرات المعاصرة، وأيضًا ما يتعلق بالسفر واستخخدام وسائل النقل
 مسألتين يكثر السووال عنهما وهما مختصتان بالمسافرين.

$$
1 \text { - تعريف الصيامد }
$$

الصيام هِّ اللغة: مصلدر صام يصوم، ومعنـاه


(صَوْماً ه أيء إمساكاً عن الكالام.
 وتعالىى بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع الضجرإلى غروبالشمس. (الشرح الممتع 111/7).

 وتطلق على المصيبة الشديدة من شدائد الداهرالتي تنزل بالنـاس.
 تعريضها على عدة تعريڤات وأقرب هلده
 الحادثة الجديلدة التتي تحتاج إلى حكه
 من الوقائع والمسائل التي تستلدعي إلى بيـيان حكمها الشرعي بالاجتهاد عنـد أهل العلم.
 صمr).


هله المسألة ليست جديدة ولا نازكلة على




مطلع الهالال فيهما، فقول الجمهور أن يكون صيامه وإفطاره حسب الببلد الذي هو فيـيه حين ثبوت الشهر، وهذا هو ضابط البا البـاب
 واحداً وثلاثين يوماً أو ثمانيـة وعشرين

 الأدلة ما رواه الترمذلي أن النبي صلى الله
 والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون " (7aV))، وأيضًا قول النبي صلى
 لرؤيته وأفطروا لرؤيته ه. (البـخاري: 19.9 19، ومسله: YOTV) . فالأصل أن الإنسان يصوم لكرؤيـة الهلال ويفطر لرؤيـة الهلال، ويكون تابعًا للبلد الدي ذهب إليـي إليه. وعلى ذلك ففي الصورة الأولى يفطر معهم ويلزمه قضاء يوم. دليل وجوب فطره هنا ونا أنهـ رئي الهلالا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسله: „إذا رأيتموه فأفطرواه، ودليل الميل وجوب قضاء اليوم قول النبي صلى اللّه عليـه وسلم: „إنما الشهر تسع وعشرون"، فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة وهٌِ الصورة الثانيـة، فيبقى صائمَا معهـم
 ير الهلال فيّه، فلا يـحل ثله الها الفطر. ودليل
 النبي صلى اللّه عليه وسلم: (إذا رأيتموه فأفطروا) فعلق الفطر بالرؤيـة، ولم تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان بٌِ ذلك المكان

فلا يـحل فطره.
وهِ الصورة الثالثة فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة وعشرين يومًا، وصومها ثالاثين يوهمَا. وبِّ الصورة الرابعة فيفطر معهم، ولا يلزمهـ
 وأما حكم الصورة الثالثة والصورة الرابعة فواضح. وهذا مبنتي على القول الراجح من

للنـاس من النـوازل، وإلا فالمسأكة قـديمة وقدلد
 إذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد آلـر آلـر قـد اختتلفت رؤيـة البلد الأول عن البلد الثـلد الثاني وقد يـترتب على هلده الأمر أن الإنسان يسافر من بلل إلى بلد فتختلف بلد بلدايـة الشهر بين البللدين، فإذا اختلفت البدا ريما تختتلف النهاية، فقد يترتب على ذلك الـك أن الإنسان إذا صام مع البللد الثاتي الدني انتقل إليه قلد يصوم واحلدا وثلاثين يوماً وقد يـحدث العكس وهو ما إذا تقدمت الـد رؤيـة الببلد الذي قدم إليه فقد يصوم ثمانيـة وعشرين يومُا. (فقته نوازل الصيام صV\&) . وصور هـذْ الأسانالة هيء الالصورة الالواولى: انتقل من بللد صام أهله يوم الأحلد-مثلا- إلى بلل صام أهله يووم السبت، وأفطروا يوم الأحل من تسعة وعشرين يوهاً، فمعنى ذلك أنـه سيصوم ثمانيـة وعشرين يومًا فقط. الصورة الثانية: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد -مثلاُ- إلى بلد صام أهله يوم الاثنين، وأفطروا يوم الأربعاء عن ثلاثين يومًا . فيكون صومهم ثِلاثين يوماً، ولو صام

معهرم يكون صومه واحدَا وثلاثين يوماً. الصورة الثالثة: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد -مثلأل- إلى بلد صام أهله يوم الاثثنين، وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة وعشرين يوماً، فيكون صومهر تسعة وعشرين يوماً، وصومه ثلاثين يومأَ. الصورةالرابعة: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد -مثلاً-، وأفطروا يوو الثـلاثاء عن ثلاثين يوماً إلى بلد صام أهله يـوم الأحلد وأفطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين

(79/19) (79). السؤال هو: هذا الدذي سافر من بلده إلى بلد آخريتبع منغ
إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف

فلا يجبب عليـه الالمساك. (فقةه نوازل الصيام .(\&vص
الصورة الثانيـة أن يسافر الصـائم قبيل غروب الشمس پٌ بلده بزمن يسير إلى جهة المفرب فيتأخر غروب الشمس بالنسبـة له كما إذا كانت الشمس تغرب مساءُ وقبيل السادسة بعشر دقائق ركب
 الطريق كلما طال النهار فالشمس لا تغرب
 ساعتان والشمس طالعة فما نقول الهـوء نقول: لا يفطر حتى تغراب الشمس حتى الو الو زاد عليـه ساعتان أو أربع أو خمس أو أكثر فهو بالخيار إما أن يأخذذ حكمّ المسافر فيفطرتر أرخصًا، وإما أن يمسكك إذا أراد لصومه أن يتم؛ لأن القرآن

 الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا الشمس فقد أفطر الصائهم، (فقه نوازل الصيـيام صل٪ ).
 توقيت بلده الااصصلي الذكي غادره، ولا توقيت الببلل اللني يقصلده، وإنها يـراعي مشاهاهلدتـه غروب الشهس عمليـه، سـواء كان عملى الأرض أو
 على تـوجـه طائرتـه نـحو الغرب تأخـر الثفروب
 يفطر كلمششقة وعليـه الإعادة. نسـأل اللّه تعالى أن يـتقبـل صيـاهنـا، وأن نكون

من الفائزيـن

اختتلاف الحكمه بـاختلوف المطالّع، أها على القول بأنـه لا يختتلف الحكمه بذلك وأنـه هتى ثــتت رؤيتّه شـرعًا بهكان لزم النـاسى كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكمم يـيحري ملى حسب ثبـوتـه لكن يصوم أو يـفطر سـرًا لئنا
 عثيـهـينه (79/19)

وهي السفر بالطائرة ونتحوها بعلد هغييب الشمس أو قيبله. وهلذه عبـارة عن صورتين: الصورة الحاولىئ أن تغرب الشمسى على الإنسان وِ بلده، ثم يفطر ثمر يـركب الطائرة فتـطاع عليـه الشهس المس

 أتهوا الصيـام إلى الليـل ه وأفطر بلد اليـل شرعي
 الكليل بن هاهنا، وأدبر النتهار من هاهنـا ، وغربت الشهس،، فقلد أفطر الصـائهمه. (متتفق عليـه)، فهلذا قتد أفطر بيقين وبـلـيلـل شرعي، وبـالتالي
 عليـه الإمساكك مرة أخرى، فهو كها لو غريت الششمس ثـم صحد على جبل مثـلا ورأى الشهمس الا

 وفاقتدا للماء ثم تيـهم وصلى وبعلد الصـالاة جاءت سيـارة معها ماء هل نقول يـيـيلد صـلاتـه مرة أخخرىء نقول:لا، الصـلاة صحت لأنـه أداها بلـيل شـرعي وهو التيـهم عنـل هقّل الماء، فكونـه يزولّ العلذر بعلد ذلك لا يـؤثر، وبالتالي

## إنا للنه وإنا إليـه وا



 إخوانـه بـالفرع•
 وحسن أولئكـك رفيقًا.


السوالد من السيل / م ع أ الثلدرس المساعل بكلية الشرطة بالقاهرة والثسيل / س ح ح أ المدرسى المساعد
 المبعوثين للدراسة بجههوريدة ألنانيا الاتحادية- يجطابهـ

الإضضهن





تحصيلهو
Y- أوقات دراستهه متوأصلد وتبدأ هن 1 هصباحا حتى
T 1
ويسألان هل يبكتههر أن يصوها على أوقات الصنيام القاهررة أمكيض يصومون هناكاك

الجوابء:
قال تعالى ,


 - 促牦

بهذه النصوصن القرآنيـة الكريمة فرض الله سبيحانه وتعالى صوم شهر رهضان على الأسلمين، فهو خطاب عام لجميع المسلمين يٌ ولهم يقصد الإسلام بتكاليفه للناس عنتا ولا إرهاقا
 ومن تيسير اللّه على عباده أنه حرَّ بعض المطعومات، ومع هذا رخِّص لمن أشرف على الهالاكك أو خاف الضر بجوع أو عطش أن يأكل أو يشرب مها حرمهd الله بقدر ما يحفظ عليـه حياته.

 أنها سيدة
 يُسكب عليها لععادة وعيها، ووالبت الساكلة الوخادة

 الجوواب؛ إنه يجبب الصوم على الككلف القادر عليه رجالٍ أو امرأة، دون ضرر يلحقه، أو مشقة ترهر المةه، وقد أباح
 المرض، أو تأخر البّرء أن يفطر ويقضضي عدة ما الما أفطره من أيام أُخَر، والمراد بخوف الضر ألمر الذدي يبيح الفطر

 أما الخوفا النـاشئ من مجرد الوهم أو التتمثيل فلا يبيع الفطر، فإذا كاثت السائلة قلد تيقنتت أو غلب على ظتها بالتتجرية الشخصية| أو إخبار الطبيب الأمين أن الصوم
 تقضي ما فاتها صوهه بعل الصنحهة، واذا كان الطان الطبيب قد أخبرها أن مرضها سيستهر طوال حياتها جا جاز لها أن تفلدي بإظعام مسكهين عن كل يوم من الأيام التي
 الصيام، فإذأ برئت من مرضها، وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء، ولا اعتبار للفديـة التي تكون قد أخرجتهها قبل ذُك؛ لأنه يُشترط لِجواز الخلف وهو الفلدية دوام الصجز عن الصيام، أما إذا كان الصوم يزيد من مرضها، ولا يؤخر برأها وهي تستطا وتطيع الصوم بلا جهل ولا مشقة؛ فلا يباح لها الفطر، واللّه أعلم. (المفتي الشيخ: حسن مأمون).


بها ـِ2 صيامهم رمضان؛ فإتتا نرى أن يقدر أهل هذا البـلاد للصيام زمنا معتدلاً، فيصوهوا قـدر الساعاع آلـات
 أو يتخلذوا من مواقيت البيلاد المعتدلة التي نزلد فيل فيها التشريع الإسلامي (مكة والمدينة) معيارًا كلصوم، فيصوموا قلر الساعات التي يصومها المسلمون واححدة من هاتين المدينتتين، على أن يبدأ الصوم من الصن طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم إلى الأرض دون الون نظر أو اعتداد بهقدار ساعات الليل أو الثنهار، ودون توقف بدخول الليل فعلا، وذلك اتباعا لثا أخذذ به الفقهاء الفاء
 وإرشاده ـِ2ْ القرآن الكريم رحمة بالعباد قال تعالىء (البقرة:
 (البقرة: (YAT)، صلدق الله العظيم، والله سبحانه

وتعالى أعلم. (المفتي الشيخ: عبد الالطيف حهزة). المياه هز الميت


 الجوابء روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه
 عندهها أيضُا أن امرأة قالت؛ يـا رسول اللهه إن أهي ماتـت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنهاء فقال: دأرأيت لو كان على أمكك دَيْن فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها هو قالت: نعهم، قال: , فصوومي عن أمككه. هذان الحديثان حجه قويـة للذين يرون من الفقهاء أن من مات وعليه صيام، سواء أكان صيام رمضان ان أم
 أكان وارثا أم غيروارث، وقيل: يججوزأن يصوم عنـه غير
 القريب.
وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي بِّ القول الجديـ
 عباس رضي الله عنهها اللدي رواه النسائي بإسناد صحيح: :لا يصلي أحلد عن أحلد، ولا يصوم أحلد عن
 موتاكم، وأطعهوا عنهمه، وقد أخرَرجه عبد الرزاق

 - (البقرة (190: وصوم رمضان جاء على هلده السُّنَّه الرحيهة فهو مضروض على كل هقيم صحيح قادر عليـه دون ضر
 بع وجوب القضاء، ورُخص سِ الإفطار دون قضاء لمن
 الشيخوخة،، والمرض المزمن، والعمل الشالِ المستمر

 وحين فرض الله سبـحانه وتعالمى صوم رمضان بينَ بلد الصوم ونهايته يومينّا فقال تعالى،

 وبهذه العبارة من الآية الكريمة تحـو الحلدد النهار المفروض
 المستطير ــِ الأفق إلى دخول الليل بغروب الشمس؛
 الليل من هاهنا وأدبر النتهار من هاهنا وغريت الشهـا فقد أفطر الصائمهم،. وإذا كان الصوم موقوفًا هكذا بالشهر وباليوم، وكان الخططاب موجها إلى المسالمين أئًا كانت مواقعههم على أرض الله دون تفرقّة بين جهل يطول اليلها اليا أو يستهر
 تحققت فيهم شروطه التي بئتنها الله سبـحانه وتعالى الـى وِّ آيات الصوم، وأوضحها الرسول
وتقريره.

 لياها حتى لا يكون النهار فيها إلا ضوءا يسيرا الا يستهر فيها الليل نصف العام، بينها يستهر العالهر النهار

 البـلاد، وهل تتوقف على وجود العالامات الشرعيـة أو
يقـدرويحسب لها.

ومضمون الخالاف 2 الحالة التا السؤال؛ حيث يطول الثنهار بٌِ ألمانيا الاتحادية حد الاعتدال، مما يسبب إرهاقا شديذا اللمسلهين


 الأوطار للشوكاني ج§ ص (المتتي الشيخ: عطيةصقر)

مصنفه. لككن هذين الأحرين غا يعارضان ما هو أقوى منهها، وهو روايـة البـخاري ومسلم عن التبي صلى اللّه مليه وسلم أن ولي الميت يصوم عنـه.


والأثثى، من قِسطرة (أثبوب دقيقق) أو منظار أو مادة
ظاليلة على الأشعه، أودواء، أو هحلول الغسل المثاندة. I
 الحالح



باستثناء السوالثل والحقةن المذدية. -9
. ا- غازات التخلدير (البنتج) ما ما لم يعط المريضن سووانل (محاليل) مغذذية.

 الدوائيـة أوالكيـيـيانيـة


 أواجراء عملية جراحية ماحيها
 ما ما لم تكّن مصحوبة
 أوهواد أخرى. ال - دخول أي أداةٍ أو مواد علاجية إلى اللدماغ أو النشاع ع الششوكي
اV ال القيع فير الثتعمل بخالاوف الاتنعما (الاستحةاءة) .
 ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الوفقطار هن صنور المعالجات الماككورة فيها سبتا

 قرارروقم:

 الفترة مز MA - Y
(يونيو) - r تهون (يوليو) Al94V.
 مجال التداوي، والثدراسات والبححوث والتوصيات الصـادرة

 انحرى، +
 الفقهاء والأطباء، والثنظر ي2 الاكدلة من الكتاب والسنـد، ،

> :الأمور الآتيح لا تعتبر هن المفطراتد.


 الذبحة الصلريـ2 وغيرها إذا اجتتب البتلاع ما نفد إلى - الحالق
 منظار مهوبلي، أوإمبع لالفحص الطا الطبي




Upload by: altawhedmag.com

| olus | cers | sinse | nses | 2－8 | Burse | csosum | اليوبوم |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A，rr | 4，01 | r，rr | 11，07 | $r, \cdot v$ | 0 | $r+10 / 7 / 11$ | combisso |
| A， H | 7，09 | $r$ r，r | 11,07 | $r, \cdot v$ | $r$ | $r \cdot 10 / 7 / 19$ | 2eayl |
| A，rr | 7，09 | r，rr | 11,07 | $r, \cdot \lambda$ | $\stackrel{T}{ }$ | $r \cdot 10 / 7 / r$ ． | engamso |
| A，rr | 7，09 | r，rr | m，or | $r, \cdot \lambda$ | 8 | $r \cdot 10 / 7 / T_{1}$ | ccs80 |
| A，rr | 7，09 | $r$ r，rr | II，or | $r, \cdot \lambda$ | © | r－10／7／Tr | Briser |
| A，rr | $v, \ldots$ | $r$ r，rr | 11，or | $r,=\lambda$ | 8 | $r \cdot 10 / 7 / r^{\prime-10 / 4}$ | onsyeso |
| A，rr | $v, \ldots$ | $r$ r，r | ir，or | r，． 9 | 0 | $r \cdot 10 / 7 / T \Sigma$ | onnesto |
| A，rr | v，． | $r$ r，rr | 11，or | $r, .9$ | 4 | $r \cdot 10 / 7 / r 0$ | crucis $0^{0}$ |
| A，ri | $\mathrm{v}, \ldots$ | $r, r r$ | $11,0 \mathrm{C}$ | $r, .9$ | 9 | r． $10 / 7 / 74$ | 2esej |
| A，rı | $v, \ldots$ | r，riz | 11，01 | r，${ }^{\text {r，}}$ | Do | R－10／t／tr | eymanso |
| A，re | $v, \ldots$ | r，re | i1，OA | r，${ }^{\text {r }}$ | 00 | $r+10 / 7 / r a$ | css80 |
| A， $\mathrm{r} \mathrm{\varepsilon}$ | $v, \ldots$ | r，re | M，OR | r， 1. | OT | $r \cdot 10 / 7 / r^{2}$ | 839980 |
| A， H | $v, \ldots$ | r，re | 11，0n | r， | OP | $r \cdot 10 / 7 / r$ ． | cisserso |
| A，rr | $v, \ldots$ | r，vz | 11,09 | reい | 08 | $r \cdot 10 / \mathrm{V} / 1$ | ¢आ2580 |
| A，rr | $v, \ldots$ | r，ro | 11,09 | r，ir | 00 | r－10／V／r | conan ${ }^{\text {a }}$ |
| A， r ， | $v, \ldots$ | r，ro | 11，09 | r，ir | 17 | $r \cdot \mathrm{lolv/r}$ | aequil |
| A，rr | $\mathrm{v}, \ldots$ | r，ro | 11，09 | r，ir | OV | $r$ r－10／V／E | cyanso |
| A，rr | $v, \ldots$ | r，ro | 11,09 | r，ir | 00 | $r$ r－10／V／0 | nc850 |
| A，rr | $v, \ldots$ | r，ro | ir，．． | r， 12 | 09 | r－10／V／7 | 8is9s980 |
| A，rr | $\mathrm{v}, \ldots$ | $r, r m$ | ir，＊＊ | r，10 | 80 | r－10／V／V | －suets |
| A，rr | $v, \ldots$ | $r, r m$ | ir，． | $r, 10$ | 80 | r－10／V／A | onns880 |
| A，rr | $v, \ldots$ | r，ri | ir，． | r， 17 | $m$ | $r+10 / \mathrm{V} / 9$ | 心込 |
| A， H | 7，09 | $r, r q$ | ir，．． | r，iv | rr | $r \cdot 10 / \mathrm{V} / 1$. | 2earil |
| A，ri | 7，09 | $r, r-1$ | Mr，． | $r$ ，iv | Pe | $r+10 / \mathrm{V} / 11$ | chauso |
| A，r－ | 7，09 | $r, r v$ | ir，．． | r，in | 80 | $r+10 / \mathrm{V} / 1 \mathrm{~T}$ | nc80 |
| A，r－ | 7，09 | $r, r v$ | ir，-1 | $r, 19$ | Sr | $r+10 / \mathrm{V} / \mathrm{ir}$ | 839980 |
| A，ra | 7，01 | $r, r v$ | ir，ol | $r, r$ ． | m | $r-10 / v / 12$ | ctssuers |
| A，ra | 7，01 | $r, r v$ | ir，ol | $r, r$ ． | 30 | $r \cdot 10 / \mathrm{V} / 10$ | shn350 |
| A，ra | 7，01 | r，rv | ir，－1 | $r, r i$ | F9 | r－10／V／17 | conur 35 |

# أسرة تُحرير مجلة التوحيد تهنئ الأمة الالسلاملامية عامة <br> وفروع أنصار السنة خاصة بحلول شهر رمضان المبارك 

Upload by：altawhedmag．com

