


Upload by: altawhedmag.com


Upload by: altawhedmag.com
[rfith icा


















## 

## 9|F.012 110

## COT $2 \mid$ $\rightarrow(1)$



6 号


ค. 180.





 |










## 





 श० ाएन 2 ；
〒e

 68｜rise







刃⿻彐丨．
 एँ 2









(A) 首: : Parr






 6.





 TR 荡





A








Upload by: altawhedmag.com







 （Rップ ：
田里电







 т， 6 ¢
＊
20ए1 ו
ने




Upload by：altawhedmag．com


的务云


































 1













 iş̣








带斌 が


Upload by：altawhedmag．com
















 |TM



Foy Imon f



( (


的




 प్रा !

## 


 (10


 ค.

















 or.







65





 - 药




 (كَ










和



3- P मां


$\alpha-$ ก ज़؟ Ir্য়


 $15+5$

1








## 

Upload by: altawhedmag.com


 [rim |ramer


-     - 










 |riks? घ














 स्थि

 6,













 - ¢


## 






 $3-$ तथ




 rirs tarir


 $\lambda-\infty$ ?





क







 ง?
min in ir
 |rNo to










 गाँ त्रि जाँ
-


 स2 2











 path



 [rm.
هبا






Mane





 -
\%ifi
 -



א苛! !







 กंड़it





















 ज़र前














 m. rembsin



-

 (10








In \|







?

















 1-मore Irysic.

 | चー।
 Ïro

Tश on $|\vec{x}| 5$


 6 \% ?








 प







『？





小－IITMs ；！

1－！espermin












 6f．





 For is is

 TR



הּ




 $15^{65} 5^{\circ} \cdot 31 \mathrm{~F}$





 1565 6． 31 m

苗

保
吸
歀















 एm

 ॥＂゙




 प्रिに；！



 －











-
W1ヶ




－－iलि ।

 T下






 n？or 11 ．




 Sixi




 or $14 p_{8}$ ？





 कroros．






 6 ofor ofron｜rion



$h-8$ नी आ आivi ？ IPTo






ores．






$A-R$ 米积






















1－1ヶに








 Iferion lixmort：

 $\cdots$ moniroir min ir iom：ITrs ？
 1 mis









和



 Ton mat













 IT? : "ị| ज्ञ |







ज?











 R
 sume $6_{8}\left(f_{0}\right)_{(+1)}$


 ${ }^{5} \mathbb{T}_{(a)}$



 (mere ars ororion) (0.1).


 15 mitho atio.










 IS
( 11
 Ton isto, ispost momet

 rourolifis star:(.)









 जा






 Th.






 Mए!

TR







 0 णा

 ".



Min स10 of diogore $\mathrm{C}_{(\alpha)}$






## 



For 18 若

 प्रon रव?







 If ond
 IFS InP, ने




NOF

॥ंगु 3 द्वर्व


 फागं $\mathbb{1}$






(vi) (lx (










(Ai) aroormer ( $1 / 31$ ).

(01) Inour min (1/4b).

(al) ("aror 3 |manca) $(3 \lambda / \alpha \lambda 1)$






(v) ("rin 3 (Tman 1$)(1 \lambda / 231)$








(



गा










 26070 (1975


603 .

 M-TC, $\sigma$ gf: (





व बए। 56:0







 !





 (imar ) irrmerys: (a< 2





















Upload by: altawhedmag.com






aro in min？，on in tr－2，






 $\rightarrow$（in？＂（ ＂（1）คの＂$(3 / 6 \cdot 3), \sigma_{1}-$ ？
 คา

 ॥！




 rin）
min？小rstinnt？
 IR



 （156！










M मूल $2, \infty$ ए1 い


 \＃तो जाँ



 $6!-1 \operatorname{lo}_{7}-2 \rightarrow$ ？


 6．णन



 （kंmen），क़：





8 AFr $18 \times \sin ^{2} \mathrm{itm}$ ）





งim？ज？

की गimp in





（roges）
















 ronprornomarar，




## W




 in $(\square 0) 1, \sigma_{\text {drot }}$ ar















 6个 5\％



（एन्यका）


 $(1+\mathrm{a} / \mathrm{l}) \cdot 6$－
 ＂（1）？＂$(3 / b, \alpha), 6 \square$ ？



$$
\text { Triturren }(\lambda \cdot 3 \lambda),
$$




 6mтing in © б⿴囗十介 $\rightarrow$ ？






 （ $\left.1 \cdot 3_{\lambda}\right), \sigma_{1}$ ？
 ！
कडा ग ग








 गती ？
 T：p， गनं । ｜rote R2 पन कr ए। त तिक्श is in ？

 तथा









 ілте mfls of


 ior i？


的定 Iमंबs है












 Nint mix，ज？







 $(\lambda / 1 / \lambda \cdot \alpha)-65: \square$




1 गर
（सt）




 ns．）

 \＃）•




 1 ज5


至





 м Tथ ॥Tp


$$
\begin{aligned}
& \text { न्ण }=1 \text { एक } \\
& \text { ITックT ITM? }
\end{aligned}
$$





## $14:-709$





VT।，万だ （08！）＂







 （foreq）＂








बṬ－！！！



Upload by：altawhedmag．com



的 15 क．



和 गरण० In ©












6 की



（ब） lerisis icim







 पूm romp，6if tra













一个 ！！

6，





rita











 مै





 न्वाश





*romrar:


|  <br>  |
| :---: |

氏







 6g of to झicy



 \|-

16s: |


















Upload by: altawhedmag.com
mion in in







 ฺッion sif |rons:







0 万,

















 Im?


## $\overline{\left(\cos ^{2}\right)}$

#  

















 10 T !












 [ 1 狩 $:$ : 0,1 ]


 1एंगृ, 6 inn








 6ismé:

R T1F !












 $\operatorname{sen} 2(b)(\pi r \cdot \alpha)]$.
ค药
 [ mb: in or or
 ( $\operatorname{\pi r} 1 \mathrm{I}$ )].

Upload by: altawhedmag.com

والأببياء ، فر احوا يحرفون الكلم عن مواضعـه
 الأحرى لهم فهم النصوص على حقّيقتّها




فنسي ولم نجد له عزمـا ه

 مـن ربـه كلمـات فتــاب عليـه ، إنـه هو التـو ابـو النرحيم
 دون قّصد ، ولكن اعترف بظلمه لنفسـه وططب مغفرة ربه
 برأس أخيه يجره إليه
ولذلك يقـول شـيخ الإسـلام ، رحمـه اللنـه -
 الأنوب في حق الأنبياء والرسـل -: إن التأسي

 الصغاتر لا تتافي الكمال r-



 التحمل






 لأذنا منه باليمين \& [ الحاقة : ؛ ؛، 0 ؛ ] ثالثـا : إنـهم معصومـون مسن الكبــئنر قبـل
البعثةّ وبعدها .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فـي (اه هجمـوع
 الأبيـياء دعصومـون عن الكبـائر دون الصغــائر

 المعـاصي كالزنــا و الســرقة و عبــادة الأصنــــام و الكذب ، لا يمكن أن تّقع بحال من الأحو ال هـن الأببياء والرسـل ، ورب العـزةٍ عصمهـم هـن S رابعـًا : أهـا بالنسـبة لصنــــائر اللأـــوب ؛ فجمهور علماء السلف على جواز وقوّوعهـا هـن الأببيـاء و الرسل ، ولكـن سـرعان مـا يبــادرون
 وقد استعظم البحض وقّوع الصغغاتر هـن الرسـل


فنير الأمةٌ الصديق ، رضبي الثّه عنه ، غير معصـوم ، ولذلك طلب مـن الرعيـة تقويمـه إذا أخطأ ، فانتبه فـلتك أمر زلت فيه أقوام ، وهوت فيه أقلام ، علـًا بأن هناكٌ من عنماء المسلمين من يقول بعصمة الأنبياء و الرسل مـن الصنـانر
 و القسطلالمي و الزرقانيتي
فقّد قسـموا الْصغـاتر إلـى قّسمين : صغـــئر خسة كرذائلّ الأخلا و والدناءات وسائر مـا ينفر منهُ ، وصغاتر أخرى إذا وقّعت منهـمـ لا تقّع بعمد ، حيث نقل المفاريني الحنبلي عن الحـافظ
 اللنوب بعد النبوة بالإجماع ، وأن ما يقع منهـ إمـا على سبيل السـهـو أو الخطـأ فـــي التـأويل ويعاتبون على مـا يقع منهـم ، فهـهـ لا يتُعمـون الكبيرة ولا الصغيرة ، لا في الاعتقّاد ، ولا في القوّل ، ولا في الفقل .
فهـم الذيـن اصنطفـاهـم اللــهـه وأوحـى إليهـهـ وصنعهر على عينه سبحانـه
يقول عز وجل : هو ولتّصنـع على عينـي
 اصنطفى آدم ونوحـا و آل إبر اهيم و آل عمــر ان على العالمين \& [ آل عمران : بّ

 [0-r و الثّه من وراء القصد

كان بعد التّوبة خيرّا من قبلها .

يأذن له ربه ، فنادى في الظلمـات أن لا إلـه إلا أنت سبحاتك إني كنت من الظالمين . 0- خير الأنام عليه الصلاة و السلام قال لـه
 تبتّفي مرضات أزواجك ه [ التحريم : 1 ] و الإسـر اع بالاسـتْغفار و التّوبـة وعدم إِّـرار
 السلام ، و هم بعد التُوبة أكمل منهم قبلها يـــول الثشــيخ مصطفـى المر اغـــي شــــيخ
 الأبياء في كل عمل يصدر عنهم وفي كـل قول ييبار منهـ ، فهـم معرضـون للخطأ ، يمتـازون عن سائر البشر بأن اللّه لا يقرْهـم عــى الخطاً بعد صدور هويعاتّبهم عليه أحيانـا . ويقول د . عمر الأشقر فـي كتابـه (ا الرسـل
 تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن
 لهم ، وتجاوز عنها وطهرهم دنها و ولا عصمة إلا للأبياء و والرسل ؛ فـــالمعصوم من عصده اللهَ ، ولذلتك قـال الصديـق ، رضـي اللـه عنـه ، بعد توليـه الخلافــة : ( وإن أخطـأت
 و هي هسأكةّ من مسائل الاعتّقاد عندهم ، ولذلـك فهم يقولون بعصمة الزُنبياء و الأثمة من الأنـوب الصغيرة و الكبيرة عمـأ وخطأ ونسياتًا ، فعقّيدة أهل الســنة هـي لا عصمـة إلا لأنبيـاء و الرسل فقط

## ．




IJ_ it 0

1 草
1
1
1 号
til
－
औ） $\qquad$ $\leqslant$


1 范
1 安
a 1
jij
$\rightarrow$
1


$1 \%$ Sinll a D




طثبـّ (( للمـيرة:) الطعـام ، ومــن
 الحين إخوته من أبيه النين جـاعوا كن الشام ، وهـنـا نبدأ معك بعون



 منكرون قَال انتونـي بـأخ لكم مـن أبيكم ألا تـرون أنّي أوفي الكيل وأنـا خــير

 سنراود عنه أبـاه وإنـا لفـاعلون هِ

 إخوة بوسف فـخلوا عليـه فعرفهم

وهم له منكرون \& :
قــل ابـن كثِير ، رحــه النــه : :
يخبر تُعلى عن قَوم إخوة يوسف

 الجبـ وعموتها على سـائر البـلا
 ، أهور الديار المصرية دينّا ودنـيا وانـا




منكرون . اهـ

وصدق والتُه ابن كئير ، فـلـم
يخطر ببال إخوة يوسف بـا صـر الــر
 بأيديهُ في الجُبَّولــم ينصرفوا إلو

الحـد للُه الأي يصصيب برحنــهـ
مـن بشــاء ، ولا يضبــع الجـر الالصحنين : والصلاة والسلام عثـى

 وعلى من اقتّفى ائره واتبع هداه . : أيها الأخ الكريم لعظك تذكر مـا





 لا يصــر المــــك نفسـه أمسرّا إلا

 الفعبي للبلاد .


 والإسلام في ربوع البلا
 يصب مصر وحـهـا ، بــل أصـاب ، وصر وجميـع البـلاد المجـاورة وكــانت مصـر أحسـن حــالا هسن

 البلاد المجاورة ، ذلك بفضل النُّه ، ثّ بفضضل ما أولاه سبحاته ليوسف الئل大
 في الآفاق ، وأخذت الوفـود تـوّوافـ على مصر مـن كـل حدب وصـوب

|!ظهار خطورة السوقف حتى يضوr|

 لحوار آخر مع أبيهم يكسبون فـيه

 هن آتنكم علِه إلا كنا أنتكـ عـى
 وه أرم الراحمين ه [ يوسغ :
[ 1 !
 الساتب . كيف آتكـي عطى بنيابين
 لجا إلى اللُّه متوكلا طلّه في الحنط


أردم الراحسن



 ونمير أهنــا ونیفـ أخاتـا ونتزداد.
 وكــان إخوة يوسـف علـى علـم بصعوبـة الأهسر , ولانـلـك هَــالوا :誛
 إلـى صعوبـة الأمر : لأن المـر اودة تكرار للطثب برةّ بعد مـرة ، وهـم
 الطعـام ، ولذلـــك قـــالوا : : وز وإبــا لفـاعون ه ، فاســتخدموا التوكيــ بـ ( أن ) ، والــلـم إشــارة إلـــى حدئهـم في الطلب واهنــمهـم بـه

 وे فلما رجعـوا إلى أبيهـ قـالوا بـا بـا
 أخانـا نكتل وإنـا لــه لحــافظون ه [ C [ Ir : لــ رجـع إخـوة يوسـن إلــى
 كرم عزيز مصـر وعدلـه ، لا ، بـل

 سسنقبلا إن لم يصحبـوا هـع أخـاهم


بعد أن تـأكدوا هـن القّفالـة و هــي

 حاكـنا لأرض بصر ؟ ذلك لأن اللنه غــالب علـى أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون دخـل إخـوة يوسـف عليـه كهـا يلخل عليه جبيع الوفود بسـهولة ويسر ، فليس لـه حجاب ولا حراس يمنعون الناس من الاخـول عليـه ، وذلـك مـن تـــام عدلــه ، فعرفهـم
 وهم لم يعرفوه لما صار عليه
 جـز هم بجهـاز هم قــال النّونـــي بـأخ لكم دن أبيكم ألا تـرون أنـي أوفـي الكيل وأنا خير المنزلين تأتوني به فـلا كيل لكـم عنـي ولا تَقربون \& أكــرم ميوســف اله إخوتـه وأعْطـاهم هـا بريــون هـن
 هنهـم أن بـأتو ابأخيه بنـيامـين فــي
 أن يخصن أخاه بنيامين بخصوصيـة

 فهو الأخ الشــقيق ليوسف ، فــنـراد

 تـهوــأ لمـا يريـا ، ولأن يوسـف
 ، وحرصه عليه بعد زهــاب بيوسـف ومن زلك لا يســح لـه بمفارقَّه لأهـ


فقولـه : : هو ادخلـوا مـن أبــواب
 فيـه إلا هجــرد الأخـذ بالأســـباب المشرو عة ، كمـا أن قَول يوسـف


 يناقَض التوكل ، وقد أعلـن يعقوب



 قـا اتبع هذة آباته إير اههيم و إسـحاق ويعقوب ، وردُ الفضل في ذلك إلـى

 إبر اهيم وإسحات ويعقّوب مـا كـان

 ولكن أكـيُر النــاس لا يشـكرون هـ [ H [ : يوسف
هـذ ملـّة الإنسـلام التي وضنــع


 فلا طريت إلى الجنة إلا عن طريـي كحم

كل طريت وجاءوا بن كل باب


نلقاك يوم الدين .. آمبن . . آمبن • وإلى لقَاء نستودعكم اللُّه الذي

لا تضتي ودأنعه.



لكن إذا كان لما شاع عنى ألسنة العو ام مـن الناس توجيه صحيح تّحتمله اللغة الـعربية ، فـلا يكون من الحكمة حينثا (لمسارعة إلى تَخطثهـه


 أبي طالب في قوله : (( و الأين يَّوفون منكم )" ،



 الرضى ، وما قاله السخاوي في الإعلان : فلان
 بالخيار ، ولذا ترى اللجنّة أن كلا من الثّتعـيرين صصيح لا غبار عليه ) . اهـ .
 |( تنوفى )| المبني للمعالوم إلا اللنه وحده ) قلت : و هذا الإطلاق فيه نظر ؛ لأن التوفي تارة يُضـاف إلى ملـك الموت ، كمـا قـال تعـالى :
 11 11

 [11


 و والمـآب . وآخـر دعوانــا أن الحمــ للـــه ربـ العالمين
أحـد سعد أبو النجا

فـإن مجلـة التوحيِ سبباقة إلـى الدفاع عـن الكتاب والسنة ، وداعية إلى العقيدة الصحيـة
 ولقد سرني أحد المقالات تحت عنوان ( الطريق

 في إصلاح مـا شـاع بين المسـلمين مـن أخطاء لغوية ، فلا شك أن عجمة اللسان تتبعها عجمـة في الفهم و الثّفكير . لذا كانت أهمية هنا المقـال كبذرة ونو واة لتّقويم هذا اللسان وإصناحه

 دار بيتنا على أن كلمـهُ ( توفُّى ) تكـون بمعنـى

 صحيح ذهب إليه بعض العلماء، كمـا سـيأني ،
 قال : ( ومن الأخطاء الشائعة قوْلهم : توفَّى اليوم فلان ، بفتح التّاء والـواو ، والفـاء بعدهـا ألْف ، و الصواب : تُوْفٌّي اليوم فلانٍ ، بضم التّاء

 المبني للمعلوم إلا اللـه وحده كها مثلانا ) . اهـ .






والمناداة بوجوب رعايته ، ولزوم العناية به والحض
 ذلك ، فإن هناك من الفنون الرفيعة هـ هـ هـو أخلّق بـأن تنفق في اتقَاتـه الأوقــــت ، وتـبرز فـيـه الكفايـات وتظهر فيه العقعرية ، ويكسر عايه الجها
 ولا يمسح بأركانها ماسح ، وليست ترجى ولا تو تخات ، ولا
 تُبح لها الذبـائح ، ولا تشث إليهـ الرحـال ، ولا يقف الناس بين أيديها وقفة الـذال والضر اعـة والخشُوع علـا ولا يهتف بأسسائها على بعد الـار ، وشط المزار ولا تدعى في أوقات الـحـة والاضطرار ر

 الأرض بعد أن عبروا بحر الحيـاة ، وذاقـوا حكو هـا


 !!لى عالم الجزاء ، فأفضو إلى هـ قـموا • ووجدوا هـا






في الأجيال بخلتّه العظّيم وصفاته السامبية . وغذي انْ العظيم هو من يخلد نفسه لا من يخلده
 الأجيـل ، وتعاقب الـاهور : لأن مسن يحـاول أبنـاء جيــهـ تظليد عظمته بصخرة تتحت وتقام ، لا تلبث عطشته أن تسى وتحىى من ذاكرة الأجيل ، فإذا التقرض بيله وفني
 هنا التُّثال إلا طوله وعرضه وبِض ملهتح وجهه ، وما

 القاهرة ازلدامـا بالسـكان ، وأحفل سبلها بالمـا وبـابلـة ، وما أكثر الذين يشاهدناونه في غدوه هم ورواحهم ! ومـا أقل من يعرف منهه من أمره شيثا


# : 2xull alay <br> (ugyd <br> (4III 4ing) 

يتصرفون في أهل الأرض بـلخير والشُر ، و الثنفع والضر
 ( العرابة المدفونة ) مديريـة جرجا لرأنـت إلـى
جاتب هيكل الآلهة السبعة هيكـلا ثُامــــا لجبادة
ستيتي بع موته : أي بع أن بحوى إلهـا
ها أشبه الثليلة بالبارحة ، وإن اذتلفت الأسساء ،
وإن غالط المغالطون !
بـا أسرع عـا أصبح النـاس بيتّتدون أن الموتـى
 يؤت الأحياء





خاشعين أذلاء ، ناكسة أبصار هـ محترقة قلوبهـ








الأحيـاء، ، وoا أسـرع ع مـا سـا سـولـا
للاجهلاء منهها أن يقيهـوا هـا هـه

يزورونها التماسنا للبركة !!
عـلوا حاضرا ، وارتهن كل بعلـه : ؤ فأمـا إن كــن

 ليمين
 اليقّن § ولكن سر عان ما سول الثشيطان والجهل لثناس أن يشيّياوا على قَبورهم القباب الذاهبة في الســاء ، و وأن

 يحوطونها بالمقاصير
عناية ها لقيتّها الـلات والعزى • ولا ظفرت بهـا
مناة الثالثة الأخرى : ولا تتتع بهـا هبل الأكبر • ولا

الأصنام التي أحثـك عنها هي هذه التو ابيت بشيابها
 ومقاصير ها ـ وقناديلها وسدنتّها

ماتو ا صغت أرواحهم في السـاء ، و استحالوا آلهـة

السنة السابعة والعُّرون العدد الثامن التوبـبـ [1] ]

سيقول المـتّمنون : أنـت إذا تـتهاتـا عـن زيـارة القبور ، ووهي من القَرب النّي يُّاب فاعالها ، وفَا دعى الرسـول ترقق القلب وتذكر الموت
 يقولون : إن المبّور التّي ندبنا إلى زيارتها ، هي تلـك القبور اللاطكة بالزاض ، هي القبور الششر عية التي لـم
 والـرج ، ولثم تّر حولها المقاصبير ، ولم يقَف على أبو ابها السدنة والحجاب فإن نهيت فإنما أنهـى عن زيـارة هـانه الطو اغيت




 الحق بالباطل) ، وتكتّوا الحق و وأنتم تُعلمون الاون



وشُيابه ؟
 زائروه إلا لطلب الحاجات ؛ ودفـع المطمـات ، وكشف الكربات وشكوى البليات ، ورجاء البركات ؟
 عابديها ؛ وإغاء لهم بالإمعـان فـي الفســاد اللذي هـم فيه مسنون



 أولتك اللذيـن هداهـم اللـنه وأولثـك هم أولـو الألبـاب )

يا قوم ؛ الماء التَر اح حلال طلق سائغ ، ولكن إذا



## و الخشُب المسندة ؟


 بين أليدي العبيِ العاجزين و الموتــى الهـالكين ، لقضـى حاجنكم و أنتم أعزة ، موفورو الشُرف والكر اهـة با قَوم : ما لكم لا تَّلون للأه اللأي تعنو له الوجوه
 أيدي هذ الأصنام لكانت صلهكم خير وسيلةَ تتّقربـون
 استجاب لكم ، وأنتت تروون فيما تروون عن الثصـادق
 يؤبه له ، لمو أقسّم على اللُه لأبره )



 يصيي! إلا هـا كتَب اللــه لنـا ه ويقول : هو ما يفتح الله للناس من رحمــة فـلا دمسـ

 ذلّ من يخشى غير اللُه ، وخاب من يرجو سواه
 الشيخوخة ، ودلف إلى القبر ، فلا أمل في إصلاحـه ، ولا رجاء فـي إقِلاعـه عن عـادات وجد علِهـا الآبـاء
 إنـا أخشى على الجيل الناشئ أن تفسـده البيــة ، وتفسد عليه عقيدتّه البريئة ، وقَلبه النقّي ، ونفسـه الطاهرة ، وفطرنّه السليمة أخشى على الجيل الناشئ أن يرى آبـاءه وأجـداده
 فيأخذون أخذهم ، ويصنعون صنيعهم ، فنتع البلـوى ، ويعز الشُفاء
 بـالكف عن زيـارة هذا القبـور ، بـل هــذ الأصنـام ، فلسنا نجني من زيارتها إلا الإم و العار

الله ، وقرَبـا إلى حظيرة رحتّه ، وققوة على الجهـاد في سبيله
أهثيب بكم با حضر ات العلماء أن تضموا أصو اتكم الندية إلى صوتي ، وأملنا إذا تُعاونا على هذا الـى البر نستطيع أن نبلغ دعوتنا إلى العالم الإسلاهي كلـ إن أندى الصوت أن ينادي داعبان
 العقاء جميعا في الاعوة إلى الحق
ضـــوا أصو اتكـم إلـى صونـي ، ونــادو ا فـي العـالم
 رقدته ، ويستجبيب لنـا بعـا أن طـل عليه الســبات ، حنى خشينا أن بتصل سباته برفَّة الموت


اهتفوا بالعالم الإسلاهي وأيشظوه ، فقتد هـوى إلـى
الحضيض ، وهـا قذف به من حـالق إلا جهلـه المطبي
اللذي أسلمه إلـى الشُرك الشنيع بعد عـزة التوحيـا

- الخالص

هبـو أيهـا العلــاء :
جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الاين هن حرج ملة أبيكم إبر اهيم هو سماكم المسلمين مـن قبـل وفي هذا ليكون الرسول شهوذا عليكم وتكونوا شهـاء على

الناس \&
هبـوا أْبــا العلمــاء ، وجــاهدوا ، واصــبروا ، وأعنوا الحق على رعوس الأشهاه ، ولا تخافوا الومة لام ، أعلنوا الحق صريحنا واضحـا لا التّواء فيـه ولا تعقيد ، فمن شاء فليؤمن ؛ ومن شاء فليكفـر ، و التلـه هـكم ولن يتركم أعمالكم

 وحسبنا اللُّ ونـع الوكيل ، ولا حـول ولا قَوه إلا باللّه اللعُي العظيم

وثوب القطن أو التيل أو الكتان إذا اشتنريته بمـال هـن طيب مـ كسبت ، حل طيب : فإذا خطته بغيط مغتصب حرم عليك ارتداؤه وزيارة القبور الشـر عية أمـر هحبوب ، ولكن إن قَامت عليها الأصصاب والأصنام و الأوثان و الطو اغيت . أهرنـا بهـنهـا ، فضـلا عن اجتنـاب زيارتهـا ، وهــا علي بن أبي طـالب ، رضـي النـه عنـه ، بقـول الأبـي الهوياج الأسندي : إنتي أبعثك عنى مـا بعثني بـه رسـول اللّه ولا تمثالخ قائمـا إلا طسـته ه) . [ صحيح الـترهذي :

$$
\left[\left(\wedge r^{q}\right)\right.
$$

 القباب ، وأن تحرق هـذه الأخشــاب ، وأن تمـزنق هذا
 وسحقنا هذه الأصنام ، النــي تعبـ في بـلاد الإسـلام ،
 يِـازجه شرك ، ولا يغالطه فساد
 أهل البقيع من الصحابة الأجلاء والتـابعين الفضـلاء ، هخطوطة بالمر اء يعلو ها التر اب ، فلا تو ابيت ولا ثياب
 أولنكه ؟!
 البـاطل ، وبعدا عن الحت ، فـالحق أحتّ أن يُّبـع ،


 ، شـباكه ، قاطعو هـا . انصر فـوا عنهـا ، لا تزوروو هــا
 إنما التو اببيت و الثياب و العمانم و القتناديل و الثجامر
 - تقلحون

والآن .. والآن أهيب بحضرات الملماء الصرحاء الشجعان الأين ما تعلموا العلم ليكون حرفة لمعـاش ولا موردًا لرزت ، و إنسا تُعـوهوه لبزدادوا خشـية هـن

## 



والضعفاء : ه واصبر نفسك مع الذين يـعون
 عيناكك عنهم تريد زينةّ الحياة الانيا ولا تطع من أغفلنا قلبهه عن ذكرنـا واتبـعـع هـو اه وكـان أمـره

 النــاس ، فقد أعنـهـا رسـول النَّهـ صريحةٌ في مجتمـع قـّام أساسـه علـى العصبية الجاهلية التي أعمت و أصمت وأريقت من أجلهـا
 الويلات ، فـي هذا الجـو ، وفـي هذه الظروف
 أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على
 أخرجه أحمد
وامنتل النين آمنوا بهـا المبدأ العظيم ، بعد أن تُظلبوا على ضعف نفوسـهـ ، ووقفـو ا فــي




 من ذكر و أنثّى وجعلناكم شعوبـا وقبّائل لتّعـارفوا


إذ العبرة "ليست بشرف الثّبيالة ، و عظهــة

وتججاوزوا حـود الشتح والأثرةٍ التّـي تسبيطر
 الرحب الواسع ، الأي يعيش فيـه النـاس إنـوة متحابين متعاونين متعاطفين ، ولنلك ففي وسـط

 علينا أن نجلس فـي صفـوف طـالبي العلم أمـام
 البشُرية و وادي الإساتية ، والني أخرج اللّه بها
 الإيمان وسعة الإسـلام ، صلـوات النَّه وسـلامه

عليه
 والأـين معـه أشـداء على الكفـار رحمـاء بينهـم

 التّي بنيت عليهـا الحيـاة الإســلامية الجديـلـة ، التّو اضع والمساواة بين الخلّى ، ولقـ1 ظهرت


 القرشـي بجـوار بــلال بـن ربـاح الحبشـي ، لا تفرقّة بينهما ولا حائل بحول عنهـا ، لهـا

 إلى الإسلام غير اليوم الأي يسنتمع فيه الفقّر اء

البيضاء . يقول اللٔه تعــلى : وَ إنمـا المؤمنـون
 تُرحمون ه [ الحجرات : - ! ] ونجد أيضنا أن رسول اللّه
 الروم فــهـ الألصـار والمهــاجرين مـن سـن سـادات



 وخليفتاه من بعده أبي بكر وعمر جنودُا في هذا

يجيـش فــي صدورهــم إلا الحــ بـ والرحمــة


 تراب) . . أخرجه أبو داود وليس هناكّ فرق بين التّراب الأي خر ج من هنا والثّراب الأي خر ج من هناك ولا يَّبقَ بعد ذلك إلا العصـل والتُقّرب إلـى ، خالقتـا وبارئنـا بــألفا الأعهـال وأصدقهـا
 الصحب الكرام الأسوة الحنة والقّدوة في عكتا حتى نصل إلى ما وصنوا إليه ، ونضع في حسباتنا أن من بطأ به عمله ، ،لم يسرع به نسبه



 وصلى اللّه عىى محد وآله وصحبه وسلم

النسب ، وعلو المكاتةّ الاجتماعية ، ولكن بدىى
 طاعة العبـ لنربه في ألأمـر والنهـي ، في السر والعُن ، في المظهر والمخبر ، فعن عـر بـن الخطاب ، رضي الله عثه ، قال : سمت رسول اللنه (القيامة ، إلا سببي ونسبي ) ، أخرجـه البيهقي (7 (7)


 المقلحون هـ ومن خفت موازينه فـأولثك الذين
 ] [ المؤمنون : . 1.4 [ ولقد قام الرسول الاعوة ، وتمكين مبادئها فـي صفـوفـ الفئـة
 الصديق وخارجـة بـن زيــ ، وبين حــــنـة بــن


 على مدى الأيام أنه أوثق عرى وأثبت صلة من أخوة الدم .
 بلاله بن رباح ، رضي اللهة عنهـا ، وفي ثـورة من الغضب يقول أبو ذر لبال : يابن السوداء !
 (ا يا أبا ذر ، إثك امرؤ فيك جاهليـة ، يـا أبـا ذر
 فقام أبو ذر وهو الذي تربيى في مدرسـة النبوة من مكاته و واضطبع عثى الأرض وبسط خـده ،



# من أفات العالم : التحاسد والمثّ.  


 [ 19 : النساء 1 ] قالل تعالى عن أهل الكتاب : ؤ ود كثير مـن أهل



فالحسود عدو النعــة ، والحسود يحب انحطـاط غيره ، حتـى يسـاويه في النقصـان ، وأكثـر النفوس
 عينه شخصنا من أهل الفضل والسبق ، فـنافهس انتفـع

 المنافسة المحموة كما قال النبي في اثشتين : رجل آتاه اللةُ القرآن فهو بقوم بـه آنـاء اللثيل وأطر افت النهــار ، ورجل آتـاه اللـّه مــالْ فسـطه،
 بيل عثى علو هـة صاحبه وكبر نفسه وطلبها التـتشــهـ


$$
[(\leqslant \cdot \leqslant
$$

وأمـا عن السبب اللأي لأجلـه يكثُر الحســ بيـن
 غير هم ويضعف ، يقول أبـو حـامد الغزالـي ، رحمــ
 الأسباب اللاعيةّ إلى الحصد ، وهذه الأسباب إنـا تكـثر بين أُوّا تُجسعهر روابط ِيجّمون بسيبها في مجالّس اللمخاطبـات ويتَواردون على الأغراض ، فـإذا خـالف واحث منهم صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه


 المشرو عة و الحسد المذهوم ، وفَّ بلتبـس الأهـر على طلبة العلم فيتحاسـدو ا فيمـا بينهــم ، و هـم يظنونهـا المنافسـة المحمودة ، فلزم بيــن هــا بيـن المنافـسـة

 والحسد ؛ أن المنافسة : هي المبادرة إلى الكمـال الأي
 تجاوزه ، فهي من شـرف النفس وعــو المهـة وكـبر

 الشُبع التفيس الأي تتُقلق به النفوس طلبـا ورغبـة ، فتنافس فيه كل هن النفسـين الأخرى ، وربــا فرحـت






- وكان عصر بن الخطاب بسابق أبـا بكر الصديـق


 ويتّافسان في هرضاته ويتسابقان إلى هحاب سنيدهما
 كنـيا يحب الآخر ويحرضه على هرضاة سبِه ، وأهـا الحصد ، فهو خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ، ليس فيها حرص على الخير ، فلعجزها ومـهانتها تُحسد من يكسب الخيّر والمحاثد ويــوز بهـا دونها وينتـنـى لـو

وأمـا عن الدواء الذي ينفي مرض الحسـا عـن القلب ، فقد قال أبو حامد الغزالي ، رحمه اللـه : اعلم
 أمر اض التلوب إلا بالعلم والعمل . والعلم النــافع : لمـرض الحســ هـو أن تعـر
 كونه ضرٍ عثيك في الادن ، فهو أتك بالحسد سخطت قضاء اللُّه تعالى وتر هت نعدنه التّي قَسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكه ، بغفي حكمتّه فاستنتكرت

 الاين ؛ وأما كونه ضر عليك في في الدنيا فهو أنك تئألم
 أعداؤك لا يظليهم الله تعالى عن نمع يفضيها عليّهم ،

 القلب ضني الصدر قـ نزل بك بـا يشّتهيه الأعداء لك





نفسه ومفرح عدوه ومسخط ربه ومننص عيشه أها العمل النافع : فهو أن يحكم الحسد ؛ فكـل مـا يتقاضـاه الحسل مـن قول وفعل ، فينبغــي أن يكا




 تكلف وعرفه المحسود طاب قَلبه وأحبه ، ومهيا ظهير حبه عاد الحاسد فأحبه وتولا من ذلـك المو افقتة التّي تقطع مادة الحسد ، فرذْ هـي أدويـة الحسـا ، وهـي

 [الاين ) ] والحثد للـُ رب العالمين

 إلى أغراضه وتترادف جلة بن هـ هذه الأسباب ، إذ لا لا

 في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسبـ تواردا على مقاصد تتـناقض فيها أغراضها ، فيثّور مـن التّناقض
 ولذلك ترى العـالم يحسد العالم دون العابـ ، و والعابـ

 الأجاتب ، والمرأة تحسد ضنرّهـا أكـُر مبـا نُحسـ أم
 اللدنيا هي التّي تضيّ بـالمتّزاحمين ، أمـا الآخرة فـلا ضني فيها ، فلذلك لا بكون بين علماء الدين هحاسد ؛
 ضنيق فيه ، وغرضهم الثنزلة عند اللنه ، ولاضيق أليضنا فيها عند اللُّه
 تحاسدوا ؛ لأن المال أعيان وأجسام إذا وقَعت في يـا واحد ظلت عنها يد الآخر . [ (ا تهنّيب إحياء علوم الاين )/ عبد السلام هارون ( جr ) ] •

 غالب ، فلا يِلص منه إلا القليل من النـاس ، ولهـا

 اللـه : أيحسد المؤمن ؟ فقال : ها أنساكا إخوة يوسـف لا أبا لك ؟ ولكن عنـه في صدرك ، فإنه لا يضـرك هـا

 هعه التّقوى والصبر ، فئكره ذلـك نفسـه وكثيّي هـن الناس الأين عندهم دين لا يتُّدون على المحسود
 وشفاوز ها ) لشّيخ الإسلام ابن تيمية ] •



Upload by: altawhedmag.com

## باب الآدب <br> الإيمهان ومزالياه.. <br> 2ugnual 2 ald <br> $\rightarrow A \rightarrow$

إلى ما فوقّه ، كما في الحديث : ((الـو كــن لابـن


 الأولاد ، والكن كم من أولاد جروا على آبـائهم ، ولا وجزو هم بالثعقوق والكفران بدل البر والإحسان ،








جعــت جزانــــي غلظــة وففظاظــــــة
 ثم ما حيلة الذين حرموا مـن الأولاد ؟ أحكم
 العلم التّجريبي الأي قَرب للإسسان الْبعيد ، وذلـلـلـ لـه الصعب أن يُحقق له السعادةٌ ؟ الحقيقة أن المعرفةّ لا تبقي سببًا للبـعادهة ،
 فعنیــا وإن اتسـع المــى ضيـق إلــى مسـى

اللسعادة هي الفاية التّي ينشدها كـل البشّر ، والسؤال الذي حير النـاس مـن قـيـم : هـو أين السعادةّ ؟ لقّ طلبها الأكثر فـي غير موضعهـا ،
 لكن البلاد التّي ارتفع فيها مستّوى المعيشة ، لاء


 الآخرة ، لذا فال اللـه في شأن المنافقين : و فــلا

 و العذاب هنا هو المشقةّ والنصب والأنب والأـــم و الثهم و اللسقّم ، فهو عذاب دنـيو ي حاضر ، علــى نحو هـا ورد فـي الحديث : (( السـفر قطعـة مـن (العــاب ) • [ صحيـح ابـن مـاجـه (. وهذا ما نشاهده بأعينّا في كل هـن جعل المــال و الانينا أكبر هـي ومن أبلع العذذاب في الانيـا - كهـا قــال ابـن

 يفارقّه ، ومُحب الدنيا لا ينفك عن ثـلهِ : هـمٌ
 أن محبها لا ينال منهـا شيـــا إلا طمحت نفسـه


حسن غريب ، وابن هـاجه
لقـد فجر الإيمـان فـي قلـب الإســان ينــابيع


والأمل ، والرضا ، و الحب .
 ومصدر ها : الإيمان بالثّه واليوم الآخر أسباب السكينة لاى المؤمن : ا- إن أول أسباب السكينة لاى المؤمن أنه

 الإسانية تحس بالتّوتر والجــو ع و الظمـــأ ، حتّى تجد الإيمان الصحيح ، فالإسان خلّ جِّع بين قبضة من طين ، ونفـة مـن روح الثـه ، فــن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءه وريه همـا أنبتّ الأرض ، ولم يعط الجـاتب الرودي غذاءه مـن
 الإســتية حقها ، وحرمهـا مهـا بـه حياتهــا وقو امها .
قال ابن القيم رحمه اللّه : (في القلب شـع العّ
لا يلمه إلا الإقبال على اللّه
وفيه وششه لا يزيلها إلا الأسس بالتَه ، وفيه حزن لا يذهبه إلا المسرور بمعرفتـهـ ، وصـــلـ

الوجود الذي لا نهاية له ، فالنسـعادة إذن ليست في وفرة المال ، ولا الجاه ، ولا الولث ، ولا العلم
 و انشّ اح صدر ، فسعادتي في إيماني ، وإيمـاني فـي قَلبي ، وقَّبي لا سلطان لأحـ عليـه غـير هأه هي السعادة الحقة ، التي لا يملك بشر أن يعطيها ، ولا يمطك أن ينزعها ممن أوتيها


 و المسكن الصـالح ، و المركب الصــلح الح ـ ـ رواه أحمد بإسناد صحيح فحسب الإســان أن يسنـلم مـن المنغصنـات الماديـة التـي يضيت بهـا الصـر ، هــن هبشـل :
 السوع ، وأن يمنح الأمن و العافية ، ويتّيسر لـه القوت في غـير حرج ولا إعـــات ، ومـا أصـدق
 سربه ، معافى في بانــه ، عنده قوت يومـهـ، ، فكأنمـا حـيزت لـه الانيـا بحذافيز هـــا ") . رواه البخاري في (| الأدب المفرد )) و الترمذي ، وقال :


الوجود - على وجه عام - مسلم بـه ومفروغ
 عصر لا يقام لها وزن ، ولا تتّسع لها دعوى .
 خسروا الحياة وما بعدها ، خسرووا كـل شـيء ؛ لأنهم خسروا الإيمـان ، لتد خلع هؤلاء الملاحـدة


 للمخلوق ، واستبدلوا الإله الواحث بآلههة شتّى ،


 أوزاع، ، أين هـــا مـن المؤمـن الـني رفض كـل


 يبغي غير اللـه ربِّا ، ولا يتخذ غير اللـّه وليتّا ، ولا يبتفي غير اللّه حكنا و r اهتاء اء المؤمن إلى سر وجـوده : و هـو


 شيء، ولم يخلقوا هم أنفسهم ، ولم يخلقوا مـما حولهم ذرة في الأرض أو السماء: : وأم خُلقوا









معاملتّه ، وفيه قَّلِ لا يسكنه إلا الاجنماع عليـه
 الرضا بأمره ونهيـه وقضضانـهـه ، ومعانقـة الصـة الصبر على ذلك إلى وقت لقَائهـه ، وفيـه فاقِّة لا يسدها إلا محبتّه والإتابة إليـه ، ودوام ذكره ، وصداق الإخلاص له ، ولو أعطي الانيا وما فيها لم تسا

 فـَي جـاهاليتهـمْ أن ينكرو هــا


 قَال تعــلى : هو وإذا مستكم الضـُرُ في البحر



 قصور ولا هصانع ولا حقول ولا حصون ، ولكن لم توجد أبدُا مدن بلا دعابد ـ اهـ ـه . و الاحصر اف الكبير الأي أصـاب البشرية فـي
 و التبودية له ، و إنما كان بتّوجيه العبادة لكيره ه ال و إشر اك آلهة أخرى معه مـن مخلوقـات الأرض
 في جميع العصور هي تحويل الناس مـن عبـادة


 لكم من إله غيره هِ [ الأعرافٍ : 9هـ ومن هنا عنـى كتـاب اللــه العظيمـ - القـر آن

 والإتابة ، لا بإبّبات وجوده سبجاته ، فإن هذا

مـا كان أحوجهم إليه ، ومـا أضل سعيهم بغـيره، هو باب الوحي وقـا حـاول كثيمر مـن المفكريـن أن يظفــروا


عن هدى اللأه ، ووحي الثله، فأفلسوا و عجزوا

 والمتأخرين ، وطاف بدأــرة المعـارف الفلسـفية
 الكلامية ، و والمناهج القلسفية ، فما رأيتها تُرو ي غليلا ، ولا تُشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرب طريقة المرآن ، ومن جرَب مثل تجربتي ، عرف مثل معرفتي )
فعرف المنصفـون أن أهدى السبل وأقربهـا وآمنها للظفر بالطمأنينةٌ ، إنما هو سبيل الوحـي




 هو اللـي اتضحت أعلاهـه ، واستبـان طريقـه ، ،

 (لمبين ، وأنه صـراط مسـتمتيم شـعور ، لا يظظفر
 شـرد عن هدي اللـه ورسـالاته فهـو وها كـــالّي


 الوحى لن يكون يقين ، وبغير اليقيـن لـن تكـون سكينة ، وبغير السكينة لن تكون سعادة . ونسأله تعالى السعادة فـي الدنيـا والآخرة ، ، وللحديث بقيّة إن شاء اللَّه

العقّل ، وتحـ س بـه الفطـرة ، وأن وراءه هـذ
الحياة - حياة الابتلاء و والفنـاء - حيـاة أخرى ، هي الغاية و إليها المنتهى ويجزى فيها المـاء المسـن بإحساته ، و المسيء بإساءته ، حنــى لا يسـنوي الخبيث والطيب ، والـبر و الفــاجر ، وهـــا هـا وـا
 ومـا بينهوــا بـاطلا ذلـك ظـن الذين كفرو ا فويـلّ للأين كفروا من النـار أم نجعل الذيـن آمنـوا وعمـوا الصالحـات كالمفســدين فـي الأرض أم
 بهـا يهـتـاي المؤهـن إلــي ســر وجـوده ،


 آثار رحمة التُّه ، والإسـان خلِّق لعبـادة اللأـه ، ،



 أعرض عن ذكر اللـه ، و الموت هو المّنطرة التّي تصل ما بين الدارين لقـ جاء الدين بما يكمل الفطرة ، ويـأذذ بيـا
 الدين فبينه أحسن بيان وأتمه ، وما اهتّدى إلبــهـ من العقل في إجمال واشتباه ، جاء الاين ففصله أحسن تفصيل ، ومحا عنه الاشتباه و الدين قد جاء يخاطب الفطرة كلها ، يخاطب
 سـطان العقّل وحـده فـي الوصـول إلـى عقيـــاة

 الإسنانية ، كما أغلقوا على أنفسهم بابـًا واسعـا



## 品 $\dot{4} \div 5$ الخطاب <br> بقلهم الشّيخ بكر محمد إبراهيهم <br> نائب رئيسر فرع الساه

فقّال : كذبتم ، هـا أنتم منو كلـون ، إنمـا المنوكـل رجل ألقى حبة إلى الأرض وتوكل على اللأه ويقول صاحب ((العقد الفريا )) : قال عصر بن
 ويقول : اللهم ارزفَّي ، وقَـا علم أن السـمـاء لا لا
 يرزنق النـناس بعضنهم مـن بعض ، وتــلا قورلــهـه
 الأزض و ابتتغو ا مسن فضـل اللــه و اذكـروا اللـنـه
 نسـتخلص مـن هـا أن عمـر ، رضـــي الثـــهـ عنه ، كان داعيةّ خير إلى العمل ، إلى الكسـب ، رم إلى الارتزاق ، فالكسل و الاخكال قضنى عنى الأمم و أصابها بالثشيخوخة و الزّو ال . $: \bigcirc$

وكان عمر يتحرى العدل بين رعيته وير اقب الو لاة ، وكـان هحمـ بـن مسـمة أحــ الصحابـة
 يعمل لُعمر مفتشــا على الو لاهم ، و التــاريخ يحفـظ لعمر فّوله لعمرو بن العاص عندمـا ضسرب ابنـه

الحمــ للنَه و الصــلاة و الســلام عنــى رسـول
اللهه ، ورضي اللـه عن الصحابةّ الأبر ار ، وبعد :


الخلفاء الر اشدين ، وصـاحب رسـول اللأله صلـى
اللأه عليه وسلم .
○
روى الطبر ي أن ططدة بـن عبيد اللًّه دخـل
 إذا سألك عن اسـتخلافقك عمـر عليi وقـا وقَ نـرى غلظتّه ؟ فقال أبو بكر ، رضهي اللأه عنـه : بـالثاله تخوفني • أقول : اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك .. أبلغ عني هـا قَلت هن ور ائك وقد كان عمـر ، رضـي اللiنه عنـه ، لا ينفـك يحارب رذيلةَ الاســترخاء بقـدر مـا كـان يحـارب روح التو اكل و الاستنامة

يروي صاحب كتاب ((كنز العمـال )، نقلال عن
 أهل اليمن ، فقال : هن أنتر ؟ فقالو ا : متو كلون

 الناس عند الفضب ، فقوموا بـالحق ولـو سـاعة

من النهار
وخطب عمر في الثناس فقال : أيهـا النـاس ،
 أبشاركم ، ولا ليأخذو أمو الكمّ ، ولكنـي أرسـلهم

 شـيء سـوى ذلك فليرفعـه إلـيَّ، فو الـذي نـفس عمر بيده لأقصنه هنه ، فوثب عمرو بن العـاص فقال : يا أمر المؤمنين ، أرأيت إن كان رجل من أمراء المسـلمين علـى رعيتّه ، فــأدب بع الم رعيته ، إنت لتقصنه منه ؟ قال عمر : إي والذي
 مــه ، وقـد رأيت رسـول اللـّه صلـى اللـّه عليهـ وسثم يقص من نفسه، ، ألا لا تضريوا المسلمين فتانلو هم ، ولا تجهـو هم فتَفتّو هم ، ولا تمنعو هـم
 فتضيعو هم . اهـ .
 صعصعة بن صوحان لعمر وقد سأله معاوية أن
 قضيته ، عاريـا عن الكبر ، قَبو لا للعذر ، سـهـل ،
 بالضعيف ، غير نُجاب للقريب ، ولا جاف للفغريب .
 أخرج الحافظ عز الاين الجزري في (رأسد (الغابة )" قال : قال الأحنـف بـن قيس : كنـت مـع

المصر ي الذي سـابقه فسبقّه ، منَى استّعباتّم الناس وقَ ولدتهم أمهاتّهم أحرارأ - كهـا روى ذلك الطبر ي وغيره مـن المؤرخين وأصحـاب
 وكـان الوفد إذا قـمـوا على عمـر سـألهم عـن
 هرضاكم ؟ فيقّولون : نعم ، فيقَول : هل يعود العبد ؟
 وهل يجلس على بابه؟ فإن قالوا: لا، عزله.
 راحة رعيته البعيلة و والقريبة على حـ سـواء ،
 ع عن عـامل الأهـواز الـذي نـزل جبــل الأهــواز وجشم الناس المتاعب والصعـاب في الاختـلاف إليه ، وأن عمر بعث إليه مؤنبٌا تخاذه هنا هـا اللقصر

 لا تؤتى فيه إلا على مشقة ، فاسهل ولا تشّق على مسلم ولا معاهد ، وقم في أمرك على رجّ رجل تـدرك الآخرة ، وتصف لـك اللنيـا ، ولا تدركنك فترة ولا عجلة ، فتكرّ دنياك وتذهب آخرتك وكتب عمر إلى أبي هوسى مـا أثبته الطبري

 الناس ، وبحسب المسلم الضعيف مسن العدل أن ينصف في الحكم وفي القسّم . ويقول أبو رواحة : كتـب عمـر بـن الخطـبـ إلـى العـــال : اجعلـوا النــاس عندكم فـــي الحــق

المر أة ذلك النداء حتى هابه ، فحمل عمر البرمة
 أشويها ، ففعلت إلى آخر القصة التّي رواها ابن الجوزي في المناقب عن أنس O

وذلـك لأن مـــاضيهم فـي الأفــة و الكبريـاء والعظمـة والازورار ، ممـا يحتـــاج إلــى تــأديب عمر ، فقّ روى ابن الجوزي عن الحسن قــل : حضر بباب عمر سهيل بن عصرو بن الحارث بن بن هشام وأبو سفيان بن حرب في نفر مـن قَريش من تلك الرعوس ، وصهيب وبلال ونتا المو الث الثي
 للمو الي وترك أوثيك ، فقال أبـو سـفيان : لـم أر أر كاليوم قَط يأنّ لهوْلاء العبيا ويتركنا على بابـه لا يلتفت إلينا

وبعد ، فالكلام عن عمـر يطول ويطول فـي
غير ملل ولا سآمة ، رضـي اللـّه عـــه ، كلامنـا عن عدالثة عمر في المنكيـة العامـة وإصلاحاتـهـ وفتوحاتّه ، وزهده ، ، ونهيهي عن الظلم ، وروايته

 ورفاقه ، وحروبه مـع الفـرس و والـروم .. و هكـا

يطول بنا ذكر مناقبّه ، رضي اللّه عنه
 كعمر ، و الحمد للّه رب اللعالمين

## * * *

عمـر بـن الخطـاب فلقيـه رجـل فقــل : :ـــا أمــير المؤمنين ، انطلّ معي فأعذني عثى فلان ، فإنه قا ظلمني ، فرفع عمر الارة فِففق بهـا رأسـهـ ، فقال : تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم ، حتـى إذا شـغل فـي أمـر مــن أمـور المســلمين أتيتموه أعذني ، أعذني ، قال : فاتصرف الرجـل

 . ضربتك

قال الأحنف : فانصرف عمر ، ثم جاء يمشي
 مخاطبــا نفسـه : يــابن الخطـبـ ، كنـت وضيعـا

 فجاءك رجل يستعيذ بك فضر بتّه ، مـا تقول لر بـربك
 نفسه في ذلك معاتبة ، حتى ظنـا أنـه خـير أهـل
الأرض . اهـ .

قال صاحب ((كنز العمال )) : استعمل عمر بن
الخطاب رجلا من بنـي أسـا على عمـل ، فجـاء
يأخذ عهاه ، فأتى عمر ببعض ولده فقبله ، فقال الأسدي : أتقبّل هنا با أمير المؤمنين ؟ و الثّه مـا قَلت ولدا قط ، قال عمـر : فـأتت و اللـَه بالنـاس

أقلّ رحمة ، هات عهنانا لا تعمل لنا عملا أبذاً وحمل عمر الدقيق و السمن للصبيـة الجياع وأمهم في قصه طويـة ، فيما أخرج الطبري عن زيد بن أسلم عن أبيه ، وأتــى بامر أتـهـ أم كلثـوم

وأنضــج اللطعـام ، حتـى قـالت امر أتــه : يـا أمــير
المؤمنين : بشر صاحبك بغلام ، فـا سـع زو

|  | $\ddot{\Delta}$ |  <br>  <br> الأنبياء والصرسلين ، وبع : <br>  <br>  <br>  <br> وباللهُ تعالى التّوفيق |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  وبالطبع بعديات عن المالكية ) بـي تِيام الـائت | بقلهم عميل مها <br> محمود المراك | قـ يغيب الغوث عن الديوان فلا بِضر ه ، فيحصل بين أوليـاء <br>  |
| ¢ لا | اللسابق ، لذا فإته قا لا لا يحضر في | فيقع فيهم التّصرن الموجب لان |
| الديد | باية الأمر حتى تتأنس ذاته شئّا |  |
|  <br> - الناس ، فاذذا كان كبير الاديوان | ف*ئئا | غالبهه اختَار أمرّا وخـالف الأقل من ذلك ، فان الأقل بحصر فـهـه |
|  |  |  |
|  | يحصـل لأهـل الادــوان هـن | جميعًا . ( لا نعرف مسـوى لهـا |
| التّصرف ، ويكون ذلكّ سبيّا في |  | النوع من الديكتاتوريـة الم |
| خرو ج الدجال أن حجــ الضـــلـ | يجهلون العاقبة من حضور النبـي <br>  | تهـف إلا أن تركب الأقلية الموجة |
|  | - |  |
|  | لالههمت العوالم |  |
|  | (1) |  |
|  |  |  |
|  | ! |  |
|  |  |  |
|  | (أمور أخرى لا تطيق ذو اتهـ* |  |

## 

السنة المسابعة والعشّرون العدد الثُّامن الموريـه [00]

Upload by: altawhedmag.com
 لـــيزدادوا إيمانـــا ، و الصــابـابنـا

 و المجـاهدين لينعهـوا ، و العـارفين ليشهدوا ، إلى هؤلاء أهدي كتابي

حسنــنا ، ونعـــم بالثـــه وكيــلا المؤلف حسن الشرقّاوي )
 عن الصووفية ويخرجهم من دالــرة الفرت الباطثية ، ويقول : ولخ شك أن النتصـوف اللبـنـي ـــأخذ مــن
 بـآر اء الصوفيـة الأنــن أخـذا مـادتهت عــن الرســول الصحابــة و التـــابعين ســــو الوكياتّهم النتي لـم تُــرج قْيـد أنملــة عـن تُعـاليم الإســـلام ( لاحــظ جــرأة الرجل ) ، وربها يتبادر إلى ذهـ الامن المتـامل النظــر ي ، والــذي يهرتـم بالغــاهر فحسـبـ أنهـهـ خرجــوا بشــكل أو بــآخر عــن التــــــاليم
 تأويله الجانب العملي أو السلوكي أو الأوهِي الأي يربط بين الظـاهر و الباطن ، و هثا ما جعل كثيرًا هـن الظظاهرين ينكرون التصون السني


الإسلام . اهـ

كتابــه فيثـسرح النتظيـم البـــاطني
للو لاية الروحيةّ ، ثُم نظـام الحكم في الحكومة الباطنبـة ، تُم يعرج على مفهوم القتانون في الحكومـة الباطنية ، ثُم الو لاية في الحكومـة

ودرجاتهه ، و الديوان واجنماعـات
 أعطى تصورزا و اضحــا عن هـى

 الـهينة الصوفية الباطنية المختفية
 غيــاب المهــــي فــــي المسـرداب وتصريفـه للأمـور إلـى أن يخـر ألم للالشـيعة ، ويفعل الأفــاعيل بــأهل


 الالـيـوان يتصر فــون فنـي جـيــع العو الـم ، ولا يقّف الفتَ اء الرجـل عند هأ الحد ، بل يتجاوزه بجر أهة ووقّاحةٌ بالثتنين ، حين يز عم أنهم يتصرفون في الحبــب الالسـبعين التّي فوقّ الترش و هو بهنا يخفي

 يقّول : إن أهل الدايون يتّصرفـون ، في حجب عظمة اللـه عز وجل وجل ولا حـول ولا قـوة إلا بالثــه الـلطـي
 المصير ، ويومنذ توفى كـل نفـس ما كسبت وسيِلم الأين ظلمو أي منمّا ينقّبون ومن أغرب الكتب النّي اطلعت عليها ، كتـاب ألفـه حسـن بحمـد الشُرقّاوي الحاصل على الاكتوراه في الفلسفة الإسلاميةٌ ، وقدا سمى
 ويهريه ( ص 0) إلى : ( الخــأففين
 و الياتّسـين ليتحرروا ، و التــانبين
 ، وصفـات مــالك المـك عز وجـل
 و أتباعه ، و القيامة تَقوم إذا تولــى تصـرف الكـون هجنوب لا يــلري هن أمر نفسه شيئـا ، و المجذالوب لا يأمنه عاقِل على بضاعةُ يبيعها
 يتولـى مجـنوب تصريــف شـــونون الكون فيقع الظلل ويخرج الاجـال وتقوم اللساعة ، سبحاتك ربنا ها بهتان عظيم ، وأعانـهم عليه قـوم آخزون ، ومن علهات الحق أنـه واحد أبلـج لا اختلانت فيـه ، ومـن علامـات الباطل أنـه لجـّج وظلـــــات بعضها فوق بعض ، وأنه لا يتفـق فيما بينه أبداً ، وقد تـــدث بعض الصوفيةّ في كتبهه عن الاديـوان ؛

 (رمـاح حزب الرحيم فـي نــــور
 ح ( Y \&
 اللاعاء من سيده منصور ، و أمثلة
 ادعاء النـاس بالبـاطل ودون دليـل أو برهـــان ، فـــا حـاجـاجز يمنـــع اللنسـان مـن أن يخـوض ويصــول ويجـول ، فمــا أبســر أن يـغـــن اللشيطان هذه الأثقو ال بشيـاب الفتّوح والإلهـام ونتبيس التوحيد للأله عـز وجل ، وحقيقـة الأمر أنهـا غيـاهبا الضله و والهامات الشياطين

لا شُك أن ما قَدمناه من بيـان

| ينسبه إلى النتبي ويقرر بنفسه أنه لم يجد الحديث

 ((الرياض النضرة )") ، وحديث : (( الأرواح جنـود مجنـــدة ) فـنـي ص) (ص) ( Va ) ، يسوق حديث : (( اذتلال أمتي رحمة ) ، الذي أورده المـلا عــــي القــاري فــي (ا الأنســرار

 وهال : زعم كثير من الأمة أنه لا لا أصـل لــه ، و أورده الألبــاتي فـــي |( الأحاديث (الضصيفة ) حديث رقّم
 ونتّل عن المناوي قولـه : وليّس


 الحديث مستتنر عند المحققين من العلماء ، فقــال العلامـة ابـن حزم في (( الأحكام في أصول الأحكام ")
 ليس بحديت : ( وهذا مـن أفسد




- مسلم

ولم يحاول الدكتور الثشرقاوي أن يتبع أي منهج عامي شثبت بـ، دعـواه ومزاعــــه أن الحكووــة الباطنـبـة مسـتمداة هـــن الكتـــاب والسنة ، ولم يحـد لنــــا أي كتـاب وأي سنة يتحدث عنها ، ويذكرنـا موتِت الرجل بشاهد لم ير شُيئًا
 لاذلت فقّل أحصبـت عـد الآبـتات



 )
 ص) (VA الأين آمنوا أطيعوا الثـه وأطيعوا

 التـار ئ بشـرح ابـن عربــي لهـا
 والخلفـاء ، و آيتــان فـــــي (ص ؤه ) ، يستنـ بهما الصوفية على وجود القطب أو الخليفـة بقولـهـ
 (و إني جاعلّ في الأرض خليفـة هِ [ البقزة : :

 (ص)

 - أوتــــــادًا ، فيعَول : هي تأيّيد لوجود الأوتاد كــا فسر ها ابـــن عريــي ، وفـي

 n نهابِة الكتاب ، بينـا لم ت تبلغ عدد الأحاديث النبوية التّي أوردها فـــي
 فيطالعنا في (ص ص ד) أول حديـ



(( المهكة )) : مبتأ مرفوع ، ، (( شهاءاء )، : خبره
مرفوع • (|( وأنتم )) : الواو حرف عطف ، (| أنتّم )| : ضمبر منفصـل مبنـي - أي لا تظهـر عليه علهــة الإعراب - في هحل رفع مبتأ ، (( شهواء )) : خبره ،
 اللفة الحضور والعلم والإعـلام ، ثـم تتفَر ع عن ذـكـ اللعاني ( مقايِيس اللثة : شها )


كقوله وهو أكلـة المـحر اللصـأم ، وفـــي تعيـيـن وقَّهـا بالسحر إشارة إلى الستحباب تأُخير السـحور حتى ذـكـ الوقت ، وقكا وردت السنةّ بذلك ، (( السحوز ) ) : بيتّأ
 مبنـي في هحل جر مضـــف إليـه ، (| بركـة ) ) : خـبر

 الوواقعة خبرًا من ضمير يربطها بالمبتكأ ويطابق المبتأ

 الضضير للمشنى كـلك





الحد للأه . والصـلاة والسـلام عـىى رسول الـَهـه ،
 وهي في العربية نوعـان : اسمية ، وفعلية ، وايتّأت

 منحصرة ، غير أنتا سنأكر هنا بعض هذه الصور مـع سُو/هد لها ، ومنـا



إلثهـ ، وهو مضفا كـلك ، و و ششيء ه مضاف إليه .

(1) (1) : (1 (1) (( ابينا ) : : مبتأ مرفوع بالألف : لأه مشّى وحذّفت
 هجرور بالكسرة المقَرة لتُعذر ظظهور هـا على اليـاءاء،

 معطوف على هشام مرفوع
 الصحابيين الكريمين ، رضي اللُه عذها .




## كان الخلفاء والوزراء والو لاة يخافون من اللحن - أي

 صاحبه ويزري به في أعين الناس .

من فـاعل وهو مستتر تقَيره هو يعود على اللـه .
 الصلة : وهـي لا هحل لهـا مـن الإعراب ، بـنــى أن


و وهي لذلك تخصه وحده ، فلا تتعلق بغيره
ملاحظة : مـا بـنى قّول النحاة عن الفعل في زمـن









 الانصاف بهذه الصفة ، أي كونه خالقنا علـى الـدوام ، وثُمة تفاصيل أخرى كثيرة في عمل اسم الفـاعل عمـل
 قوله
 ومنه الجْبَ ؛ أي البئر المقطوعة هـن سـط وجبلة (( يجبُ )) هـع فاعله الستتر في هحل رفع خبر المبتدأ
V- V أن يكون المبتّأ هفردّا و الخبر مصشر هـؤول




 وخبره في هحل رفع خبر المبتّدأ الأول . و الولاليـة هـن رعانيها : المتابعة على الثنير والثحبة في في اللنه والنصر في الثشدة والعون عنـ الحاجـة ومعـاداة أعداء النأهـ

بأي صورة .. إلخ

وأنت تسنطيع الآن أن تركب جملا هن هذا اللون : أي التي خبر هـا جـلـة اســبية ، فتّقـول : الموْمنـون
 الإنس و الجن - حسابُهـا آتب لا ريب فيه ، و هكاءا .












[^0]Upload by: altawhedmag.com






 ولهـأ الكـلام ؟ قـالوا : إن ابـن يعـر عـده ، فتـــل : إذن

قلت : قَـول الحجـاج : أشـنـع لـه ، يعــي لنفسـه ، ،


 [ يونس : : C ] • ، حيث تحول السياق من الخطاب في

 الخطاب إلى الغيّة ؟ فلت : اللبالغة ، كأنـه بذكر لغير هـي
 ولهذا اللـون جماله البلاغي بــا لا محل لبسطه


 والقراء في ذلك فينصبون ويرفيون دون التّقيا بقوا واع النحو ، وهو أمر صار كالبلاء ، وليس من سـبيل إلى تـاركه إلا بالمثابرة على تعلم لفة القرّآن والاتز ام بهـا



 الحجاج : إذن ، أي : إذن لا يُسْتَغْبَ ورودُ هنا الكلام
 حينى بن يعر ، واللـه اللوفق .
1
 قوله



 (( الإحسان ) ، (( اللهُ ) : مفعول بهـ
 وهـي عكـس الصــورة الســابقة ، ومنــه : : و وأن
 حرف نصب ، ؤ تصوموا ) : فعـل مضـار ع منصوب بدذّف النون ، والواو في محل رفع فاعل ، والمصدر
 (( رمضان )) حكذوت لـالاة السياق عليه ، إد الآنـات في صوم رمضـان ، ولكن في حذفـه نكتـة بلاغيـة ؛ وهي الإشعار بأن كل صوم خير لصاحبه ، ولـو ذكر
 بلاغة القرآن العالية ، والخـبر في التّركيب (( خبر )،
 للجملة الاسمية لاحقّا إن شاء اللنه

## من نوادر اللغويين

كــان الخلفـاء والـوزراء و الــولاة يخــافون









 (1) أخرجه أحد والحاكم ، (( صديع الجامع ) ) : (0 أ) .


> الحمد للكه ، والصلاة والسلام على رسول اللُّه
 شرعه اللُه ورسوله ، و الحرام يثّاب تاركه ويأثم فاعله

 وأبشعها ؛ لأهـ عدوان على الخلق والشُرف والكر امة

 اقتضت الشريعة تحريمه و إباحته في موضع الحاجة )

 وبعض هذه الأمور توصل إلى أدنى الدركات المحبطةٌ للعمل ( الشرك بالثّه ) .
 علي التّوحيد ، وسدُّا للوسائل و الأنراتع ، ومنها :

## $8^{8}\left|\boldsymbol{y}^{2}\right|$ كتبه الشبخ / / مصطفي سيد عاره


 الهياج الأسدي - حيان بن حصين - قال : قــال لـي علي بن أبي طـلب ، رضـي اللـّه عنـه : ألا




 نهـى رسـول اللّه يُقُع عليه ، وأن يبنى عليه . [ رو اه مسلم فـي كتاب الجناتز (9v) (६.) (9) ، باب : النهي عن
 بالألفاظ التّي فيها التّسوية بين اللّه وبيـن خلّه

 وشئت ، وتقولون : والكعبة ، فأمر هم النبي إذا أرادوا أن يحلــو ا يقولـــوا : ورب الكعبــة ، ،
 [صحيح ، رواه النســائي فـي كتـاب الأيمـان و النــذر : (V/V) ، بـــاب : الحــف بالكعبـة ،
 [(1「7)

[71] [1
 بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنم ، أو يقـام






 (معصيـة اللــه ، ولا فيمــا لا يمـــك ابـن آدم ) . [ صحيـع ، رواه أبـو داود فـــي كتــاب الأيمـان و النـذور ، وصحده الحـفظ فـي (( التلخيـص ) ،




 الثنصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولو الوا عبـ

 شـيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمـه اللـّه : فكــل هـن
 الإلهية مثل أن يقول : يا سيدي فلان اني انصرني
 ونحو هذا الأقّو الل ، فكـل هذا شــرك وضـا ونـلا يستتّاب صاحبه ، فإن تَاب ، وإلا قَّلَّل ، فإن اللأه سبحاتّه وتُعالثى إنما أرسل الرسل وأنـر وأنزل الكتّب






تجصيص القبر والبناء عليه ]
 مساجد للصلاة ؛ لأن ذلك وسيلة لعبادتها ؛ مـن




 الصصلاة في الحمام و المقّبرة ، وقـال ابـن تيميـة
 وصحــه الشـيخ أحمـا شـكر فـي تُعليقه علـى

 ومـن حديث ابـن عبـاس قــال : لعـن رسـول



 طلوع الششمس و عند غزوبها ، لما في ذــــك مـن التششبه بالذين يسجدون لها فـي هـذه الأوقـات ؛
 صلاة بعــ الثصصر ، حنّى تغرب الشـمس ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تُطلع الشـمس ") • [ رواه

البخار ي ومسلم وابن ماجه ، و اللفظ ده ] .

 فيهه بالعبادة ، إلا إلى المساجد الثلاضةٌ : المسـجـد


 ها ، و المسجد الأقّصى " • [ رواه الجماعة "


دن المبالغة في تعظيم الميت والافتتّان به ، فهو من باب سد الذريعة
وقال أيضنا : وعند الظا هرية النهي محمـولر
على التّحريم ، وأن الصلاة في المقبرة باطلة الوة ، وهذا هو الظـاهر الذي لا ينبغي العدول عنـهـ بحال ، فالأحاديث صحيحةٌ وصريحةٌ فـي تُحريـم (الصلاة عند القبّر ، سواء أكان القبر واحذا ، أم

أكثر . اهـ
 اللضرورة ؛ لحديث عانشة ، رضي الله عنها ؛
 يوم القيامة الأين يضاهون بخلق اللـّه ) / . رواه البذاري ومسلم جاء في كتّاب (( فتّح المجيـ ) ) : قــال الإمـام
 هـا محمـول عثـى صـانع الصـور التّعبا ، وهـو صانع الأصنام ونحو ها ، فهزا كافقر ، و هـو أشـد
 المعنى الذي في الحديـت مـن مضاهاهاتـه خلّـهـه ،

 فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهـو

فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر ) • اهـ رابـًا : وجوب إنكار العلمـاء على كـل مـن يخالف هدي النبـي المجيد ) : : والعجب أن أكثر من يدعي العلم مـن هذه الأمة لا ينكرون ذلك ، بل ربما استحسنوه
 وعـاد المعـروف منكـرْا ، والمنكـر معروفـا و والسنة بدعة ، والبدعة سنة . اهـ وصلى اللّه وسـلم وبـارك علـى نبي!'

وصحبه وسلم

قّبور هم أو يعبدون صور هم ويقولـون : :وها هـا


 سبحانّه رسله تتْهى أن ياعى أحد هن دونـه ، لا دعـاء عبـادة ، ول دعــاء اســتعاتة . اهـ اهـ [ (I الإرشاد إلى صحيح الاعتقّاد والرد على أهلى

 إلى الشرك ؛ لحديت (ابن عبـاس) ، رضـي اللـة

 صور هـا نفس يعذب بهـا فـــي جهنـم )" • رواه البخاري ومسلم
ومن حديث ابن عباس : (( من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ه) . رواه
البخاري ومسلم .

أولًا : هدم المساجد التّي تبنى على القّبـور
أو نبش التبور وإز التها ؛ كمـا جـاء فـي (( فتّتح المجيد ) تحققيق أشرف عبد المقّصود ، عن ابن
 لهـام المساجد والقباب التّي على القبـور إذ هـي أضر مسن مسـجـ الضـرار ؛ لأهـا أسست على
 وأمر بهام القبور المشـرفة ، وتجب إلز الـة كلـ
 ونذره . اهـ

 ( المواضـع المنهـي عن الصـلاة فيهـا ) هـــــال : النهي عن اتخاذ القبر مسجدا مسن أجل الخـوف الـو


##  3








 الحدود بين الدولتّن !"

يعتبر من أكثر الدياتــات انتشــار"ا في أمريكـا وإبـبـال
 والكـلام لكلينتـون - وعلهـة اسنتَفهام كبـيرة أمــام

 الأول ؛ هو ما أشيع أن ابنة الرثيس كلينتون كـتا على وشك الدخول في الإسلام، ، وقد حدثّتهِ وحدثّت أمها هيلاري كلينتّون كشيرًا عن الإسـلام ، والسبب


 الفلجيطنِي اليهودي ببعيا
 تُمرة دللخذاذلْ العربي الإسلاهي الذالي جعل المفـاوض الفلسطيني بين فكي كساشة ومازلنا نتنظر والأحداث تدور هن حولنـا .. فالىى متّى نحن جالصون ؟!

 كلينتون أمام الرأي العام العالمي ، حتّى لو كان ذـلك عـى حسـاب الثشـوب العربيـة والإسـلامية ، وليس بخاتب على محلـي الأحداث والمر اقبين بـأن قَضيةٍ
 معين يخدم هصـالح التهود ، فالنـاظر إلى الأحداث
 اليهوددِة ، وخاصة أنـه لم يِعد بـاجـة إلـى أصـوات اليهود ، فتّ إثارة قضية مونيكا
 كاتت تذاع فِهِ اعتر افات كلِينتون حول تلــك القضبـة في نفس التو فَّت بِلقَي الرئيـس الأْمريكـي كلمـة
 بـون سبب ظـلاهر وواضـــح بالإســلام والمسـلمين
 كلإسـلام بالإر هـاب • والثاليل على دثـك أن الإســلام


## خبر هام لعملاننا الكرام


بيقهية


Upload by: altawhedmag.com


YARA MARKETING CORPORATION WORLDWIDE AGENTS
Tel.: (00966-1)2327336 Fax :(00966-1) 2301932 P.O. Box 26433, Code 11486 Riyadh Kingdom of Saudi Arabia
Upload by: altawhedmag.com


[^0]:    

