Cosers)





acysu en fotho


بسـم الله، والحهمد لله، والصـلاة والسالام على رسول الله وعلى آله وصحبـه ومن والاه، وبعذُ: فلقد كنا قبل أيام نستعد لاستقبال شهر رمضان، وها هو الشهر أقبل، وسترعان ما انقضت أيامه وانصرمت

 وقد أمرنا الله بذلك عند إكمال العدة، فقال سبـحانها

 وسرور يخرج فيه جموع المؤمنين إلى مصالاهمب، وقد رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل والتحميلد، فُرحين مستبشرين بما أفاض اللّه عليهم من نعمه؛ حيث أباح لههم الاستمتاع بالطيبات بعد استجابتهه لاالمر الله بالصيام والقيام وسائر الطاعات، فالحمد لله كثيرًا ونسأل الله سبحانه وتعالىى للجميع القبول وأن يجعلنـا من عتقائه من النـار. وإننا يـ أنصار السنة المحمدية ثنتهز هذه المناسبة فنهنئ المسلمين ـِ2 مشارق الأرض ومغاربها بهذا العيد المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله عيد خير وبركة على أمة الاسسلام والمسلمين، وأن يعيلده علينا والآمة الإسلامية يٌِ عز ومجلد ، وأمن وإيمان، والحمهد للثه

## الذي بنعمته تته الصالحات.

مصابع

 WWW.ANSARALSONNA.COM
 ||
 GSHATEM@HOTMAIL.COM\| $\|$,
ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM \| rrarqoiva $\boldsymbol{\pi} \|$ <br> \title{
P <br> \title{
P Kiblsex mirce
} Kiblsex mirce
} s.as

Upload by: altawhedmag.com




 الدين،وبعلد فها نـحن نوذُع شهر رهضان المبارك الذاني جهل اللنه صياهـه أحلد أركان الاسـلام، وقيامه مكفضرًا للذنّوب والآثام، وقدل أقبلت فيـه القلوب على الله بالطامامة


 وفيـه قـكام كل منا لريبه ما أعانه اللّه عليـه ووفقّه إليـه، وهو شاهلً لنـا أو علينـا بها أودعناه فيـه، ولذلك ولكا وجب

 والعمل والسالوكع
 على اللدوام، والمحافظة والاستيمرار ملى الطاعلمة بعلد رمضان، ويسأل الله التتوفيق والقبولا وليّليحرص كحرص الصححابـة- رضوان الله عليهـ أجهعين- على قبول العمل ويخشى ألا يتقبل اللّه منـه، قـال الله
 "
 يسارعون يٌ الخيـرات يقومون بحق الله فيـها أمرهم به، وهع ذلك يـخافون من الخللل والتتقصير فيها ألار

تقبل.


 الخخمر ويسرقونף قال: لا، يا بئت الصلديق، ولكنتهم الدين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهه. وقلد صحححه الألبـاني لطرقه كـه الصحيحة (Y00/1)

 الله أجورههم، فإن هذا خلاف ومد الله إيـاهم مِّ مثل




Upload by: altawhedmag.com

ما، كمن لازم يوهما كاملا ثم انقطعه • (المرجع السابق (1-1. ا).
وقال التنووي رحهـه اللهه: „وفيـه الحث على المداومة على العهل، وأن قليله الدائم خلم الديز من كثير ينقطع، وإنها كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع؛ لأن بـدوام القليل تلدوم الطاعة والذككر والمراقبـة والنيـة والجا خلاص، والإقبال على الخخالق سبـحانهـ وتعالىى، ويثـمر القليل الدانئمبحيث يزيبل ملى الكثيرالمنقطع أضعافاًا كثيرةه. (شرح النووي ملى صنحيع . (VI/T مسلم) وقتد عقل الإمام البـخاري رحمـه اللهـهِ كتابـه التهجلد من صحييحه بعض الأبواب الدالد ملى المداومة على العملل وفضل قيـل الام الليل،

 طوال العام. انظر مثلا: باب التهجلد بالثليل، وباب ڤضنل قيـام الليل، وباب قيـيام النبـبي صلى
 ها يُكره من تركك قيام الثليل لمن يقومه. وعلى المؤمن أن يغتنتم حياتـه ويساره إلى رضوان ربـه ـِوْ ليله ونهاره، هالا يضيع وقتًا من فير طاعة، واللّه تباركك وتعالىى لمَ يـجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، قال الله تعالىى
 والمراد باليقين هنا: الموت، وهو ما ذهب إليه المحققون من أهل الحلم، وقلد ذكر البـخاري عن الما سالمم بن عبلد الله أنه هسَّر اليقين هنا هنا بالموت
 ونقله عنه ابن كثيـروقال عقبّها : ووهكذا قال مجاهد، والحسن، وقتتادة، وعبلد الرحهن بن

 (£V ) و و و الصحيح عن أم العلاء أن رسول الله
 مظعون وقلد مات، قالت أم العالاء؛ رحهمة اللّه عليكا أبا الساتب، فشهادتي عليك لقد أكرمك

 القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عز وجل، وهم لا يستصيعون الجزم بأنهم قاموا بها ملى مراد اللنه، بل يظنون أنهم قصروا
 فليتأمل المؤمن هذا؛ عسى أن يزدداد حرصا على إحسان المبـادة والإتيان بها كها أمر اللهـ، وذلك بالاخخلاص فيها، واتباع نبيـه صلى الله
 وعليـه، فإني أذكُر ثفسي وإخواني بضرورة
 الصالحة، لتححفظ بذلك نعم الله المتواصلة، ونداوم عليها، فإن النبي صلى اللّه عليـه وسلم



 حجر: دوهِّ هذا الحلديث الحثث على المداواومة على العهل وإن قلّ، وفيـه الاققتصاد ـي2 العبـادة

 وقد عقل الإمام البـخاري ـِحْ صـحيحه بابًا قال فيـهد :(باب أحب الدين إلى الله أدومهه،، شم ساق حليث عائشة وفيهـ: روكان أحب الدين إلى الى

 الأعمال؛ لأن المراد بالدين هنا العمل، والدين الحقيقي: هو الإسـلام، والإسلام الحقيقي مرادف ثإليمان، فيصح بهذا مقصودهه. (فتح الا الباري 1/1 1-1). ونقل ابن حصجر عن ابن الجوزي أنه قال : هر إنما
 بعد الدخول فيـه كالمعرض بعلد الوصول، فهو

 يتعين مليه، ثانيهاء أن مداوم الخا الخير ملازم للخلدمة، وليس من لازم البـاب ـِّ كل يـوم وقتًا

الدين، وخرج عن الاستقامة والطامة بأن يبدل الله حالثه، وينزل به بأسها، ويكون العبد بـا با قد قدت يداه سببًا وِّ ذلكـ قال القاسمي رحمه اللّه：„إِ⿱㇒⿻二乚力

 من الأعمال الصالحة أو ملكاتها، التي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى أضدادهاهاه． （تفسيرالقاسمي 190／9） وقد ضرب الله مثلاً سيئًا لمن نقض مهـده مع



 من الصوف والشعروالوبر، وتأمر جواريها بذلكا بكا فكن يغزلن من الغداة إلى نصف النهار، فإذا انتصف النهار أمرتهن بنقض جميع ما غزلت الت، فهذا كان رأيها، ومعناه：أنها لم تكف عن العمل ولا حين عملت كفت عن النقضه．（تفسير البغوي ولا شك أن الذي ينقض عهده ويخالض وعده ظالمٌ جاهل سفيه، ولحرص الإسلام على مواصلة الطاعة بمثلها ندَب رسولِ الله صلى اللّه عليه وسلم إلى صيام ستـة أيام من شوال ورتب

 صام رمضان، ثم أتبعه ستّا من شوال، كان كصيام

الدهره．（مسلم： 1178 ） والعبد مخيًّر ـٌِ صيامها خلال الشهر، وأما ما اشتهر بين العامة بعيد الأبرار لمن صام الست من شوال، فلا أصل له، وقد أنكره جمعٌ من الأئمة． قال ابن تيمية：„أما ثامن شوال فليس عيذا، لا لا كلأبرار ولا للفجار، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيذا، ولا يُحلِدث فيه شيئًا من شعائر الأعياد ه．
 وختامًا أقول لأهل الإيمان：لا تبطلوا أعمالكم بها لا يرضي ريكم، وتنافسوا ــٌِ الصالحات، وحافظوا على ما كسبتم وقدمترمت من الطاعاتات． تقبل الله طاعتكم، والحمد الله رب العالمين．

الله، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليـه وسلمه：پوما
 اللّه، فمنو فقال：دأما هو فقد جاء جاءه اليقين، وانتي لأرجو له الخير． ويستدل من هذهالآية الكريمة وهيء حِ كالصصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتًا فيصلي بحسب حالثه، ويستدل بلا بها على تخطئة من ذهب من من الملاحدلـة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحلدهم إلمى المعرفة
 وجهل، فإن الأنبياء عليهم السالام كانوا هـر وأصحابههم أملم الناس باللّه وأعرفههم بحقوقه وصفاته، وما يستحق من التمظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبية على فعل الخيرات إلى حين الوفاة، وإنما المراد باليقين هنا： الموت، كها قدمناه، وللّه الحمد والمنة، والحمد الله ملى الهلداية، وعليه الاسستعانة والتوكال، وهل، وهو الكسئول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها،
فإنه جواد كريمه．（تفسيرابن كثير（VoV／r）．
 والنهاية، ورحم اللّه الإمام الحافظ ابن كثير اللذي أبان عن معنى هذه الآية، وردٌ على الوا
 أن بعض العباد－بحجة الولاية－إذا وصلوا ！الى المعرفة القلبية سقطت عنهم التكاليض؛ لأن دّلك اليقين هو غايلة الأمر بالعبادة، وهذا ضلال مبين، وخروج على دين رب العالمين، وهذه الطائفةُوُجِدُتْقبل ابن كثيروكانتِيْ زمنه، وما زالت حتى يُوم النـاس هنا، وقِد ردُ أثمتانـا عليههم بكلام يطول، وأكتفِّي بكلام العلامة ابن كثير، لأنه متقدمووغير مُتْهَ بجبدعة، والجميع－إلا من زاغ عن الحق－يُسلمه بإمامته وفقهه، وقِلد ردُ على

هؤلاء بـا يكفي ويشفي－رحمه الله تعالى－． وليحذر العبد من الغفلة والانتكاسة، فيترك الطامة والعبادة، ويغير حاله من الطاعة إلى
 （الرعد：（إِّ （1））، ويٌٌ هذه الآية وعيدُ شديدُ لمن انحرف عن


الــعـزة يـنـادي على عـبـاده كل كليلة من ليالي العام، فهُمْ يتمكُنون منها يٌِ رمضان بضضِ السحور وبـركاتـه؛ لــذا أردتُ التنبيه على ذلك؛ ؛لعل المسلم الكريم بعد قراءة هذا الحديث الحيث
 كلز حاجة له، فيبثها إلى ربُه، ويُناجيه ـِ2ْ ذلك الوقت الذي أظلمتْ فيه الدنيا، وهجُع فيه النـاس، ونـامـتْ فيه العيون، فيقوم لربُه يـدعـوه، فيانخذ بهـذا اللسبب الأعـظـم الـلـي يرفع اللّه به البلاءء، ويصرف
 ويِّارك بـه الذذنب، ويتولّى بها العبدَ، فينالِ الخخيرَ الكثير بالدإِاءاء ـِ هِ هذا الوقت المبارَك

من الليل.
(ينزل ربناتبارككوتعالى):

الوهاج": ولا شك ولا ريـبَ
ثبوت هذه الصَفة للَّه سبحانه؛

شهرُ رمضان بفضائله الكثيرة، وخيراته العميمـة، منها ما جاءء
 بن مالك رضي اللّه عنه قال:

 برَكة)، فـإنَ من جملة بركات السُّحور أن يستيقظ الـسلم
 طعام السحور، فيدهو بدعاء طيُب، كانْ يقولِ بسبب الطعام؛
 وقنَا عذابِبا النار)، كما جاءَ حديثابن عمرو الذانيرواها ابن السُنتي، فيقَع ذُلك الدعاء وقت ينادي ربُ العزة سبحانه

 فأعطيَه، من يستغفرني فأغفرِ (لـ)، فيطلب خير الدنيا كاماملا بقوله: (بارك لنا فير فيما رزقتنّنا)، وخير الآخرة يٌالجنة يدخلا بـغير سابقة عــذاب بقولها (وقنا عذابِ النار ) وْغير ذلكَ من بَركات السحور، مع أْنَ رَبُ

الحمد للهه والصلاة والسـلام على رسول الله، وبعذُ:

هريرة رضي الله عنه: أنْ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلْم قالـ: (ينزلِ ريُّنا- تبارَك وتعالى هِ كِّ ليلة إلبي السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخـر، فيقول: مُن يلدعوني فأستجيب لكه؟ مَن يسألني فَأْعطيَهُ مَن يستغفرني فأغفر له؟). يقول التـرمـذـي: قد رُويري هذا الحديث من أوجـه كثيرة من أبي هريرة عن النبيًّ صلى اللّه عليه وسلم: وذكر الروايات التتعددة بألفاظها وقـد جـع
 من الصحابة حديث النزول، فبلغ عددهم بضعا وعشرين صحابيًّا. متاسبة الوضوع:
هـنـا الحـديـُ يُصبحـ إنْ ثــاء الله تـعـالـى- بــين يـدي القـارئ يِ ثــــوّال، وقـد انـخلِع

الشُهال والجنوبِ، كما اختلـف


 من يقاربههم من البـلاد ، فيـحصل الول الـنزولُ الإلهي الـذـي أخْـبَر بـه الصادق المصلدوق ,أبضًا عنـل
 وهكذا إلى آخر العمـارة. يقول الجامي ي\% "الصفـات الإلهية"": إنّ الساف يُّثبتون
 الدنيا حين يبقَى ثـلث الاليل

 الـعـام لـلـنـنزولِ دون الخـوْضِ والتتقيب عن الكيفية؛ إيمانا
 هتوقفة على عصرفرفة كيفية المـوصــوف؛ فـحيث آمـنُـا باللّهُ إيهـان تسليم دون بـخـث عن
 الإيمـانُ بجميع الصُفات التي
 رسولُّه الا'مينِ محهُد صلنى اللّه عليهه وسلّم وصفة النتزول إلى المى
 أخُـبـر عنها الرُرسولُ صلُّى اللهُ
 حيث أخْـبر الـربُ سبـحانـه عن

 بالكتاب والسأنـة، ولـولا هلذه النـقولُ لكفَفْنـا عن إثبـاتها، هذا هو الـذي نَغْني بأنها خبرئِيـة محضة، إلا أَنْ العقل الصريح، والفطرة السليهمة، لا يرفضان الا كـلٌ ما ثبَتَ بالنقل الصّحيح،
 يززعـم بعضن الـزاعـهــين؛ لانَّ

ذلــكـ هــو إخـــدى الروايتتين عن أحهلد، والصُواب:أنَّ جميعِ هلذ التأويـلات مبتلدعـة لمب يقل أحلٌ بــن الصـحابـة شــيئا منهـا،ولا ولا أححـّ من التتابعين لهمه بإحســانـ،

 أحملد بن حنبل وغيره من أنمّمَّة السُستنة، ولكن بعض الحاتضانـين
 بألفاذ تُنقَل عن بعض الا'ائمُّه،

وتكون إما غلطا أو محرَّة. ويــقـول شــيـيخ الالبــــالامج الالصواب- وهو المأثورُ عن سَأف الأمْة وأنـهتها- أنه لا يزال الوال فوقَ العزرش، ولا يـخلو العرشش منه الانه
 الدنيـا، ولا يكون العزرش فوقهِه، وكدلك يـومُ القيامة كما كما جاءُ
 نزولّه كَنزول أجسام بنتي آدمُ

 مُنْزه عن ذلكـك
يقول شيخُ الاسسلام- رحهـه
 إن الـلـئيـل يـختلف باختّلافِ
 والـتـأخــر، والـطـول القصر، فيقال لـهـه الاجـواب من قَولك مثل الجوابِ من قولن: هل يـخلو منـه المرُش أو لا يخلو منـهع
 ولا يـخلو هنــه العزرْش، فتقلدم النتزولِ وتأخِره، وطولّه وقِصره
 يُقاس بـنزولِ الحخـلـقـ... (حتّى
 هو مقلدار ثلث ليلهِه، فيخختلفُ



 رحمته أو أْمـره أو مانكانكته، أو




 السُّنة المطهُرة الواضِححة التتي

ليلُها كنهارها.

"العلو": أنَ حديث النزولو قد بلغ حلً التواتر المعنـوي؛ لكثرة طرقـه وقوتها.


 الااخبـار مِن ذِكُر تزولِ الربِ مِن غـير أن يُصفِ الكيفيـة؛ لأنٍ نبئنا المصطفى لم الم يصف لثنا كيفيـة تزول خالقنا إلى السهـاء

 عليـه السـلامر تبـيـانَ ما بالكسلمين

 هلد الأخِبـار من ذِكـر النيزولّ ،
 أو يصفة الكيفئهُة إذ إنَ النبـبي صلى الله عليـه وسلْم لما يصف لنـا كيفية النتزول.
يقــول شــيخ الاجســلام ابـن





 وجعــل ابــن الزاغــوني وغـيره

عهـران: (IV)، يقول ابن كثير: دل على فضيلة الاستغفار
 يعقوب عليهه السالام لــا قـال


 أبي هريرةرضي اللّه عنـه هذا ) . ثم ساق حلديث عائشة رضي اللّه عنها-: "من كل الليل قـد أوْتَـر رسولِ اللَّه صـلًى اللّه

 وكـان عبـدُاللّه بن عهر يصلي مـن الثليل، ثمر يـقول: يـا نافع،
 أَهْبَل على الدعاء والاستتغفار

## حتى يُصبحع

## 198)

الـلدعـاء عـطاء الضْعفاء الــذي يــحـتـاجـــه الالاقـوويـاء، ومنتحة الفقراء التي يُقتقر إليها الأغنيـاء، وهو بابُ اختتبار صـذر اللباكي، يُكشف بـه كدب
 وسبِّم يقول: ((هـل تُنصَرون
 قـالِ ابـن بـطـال: إنًّ الضعفاء أشد إخلاصًا ـــا اللدعاء، وأكثر
 قلوبهم مسن التعلق بـزخـرف الدنيا.
فكأنً العبلدُ مع عجْزه عن أن يشهل الناس بعطاء بـن طعام أو شراب أو مال، فإنًّهُ يُستطيع ذلك بالدعاء، فيُلدخل النسلمين
 والمظلومين والمُرضَى، بل والموتى مـن المسلمين يٌ الـلدعـاء؛ لدا

ذا الــذي يَسترزققنتي فـأرزقَهـه، فَن ذا الـذي يستكشش الضرً
 سقيم يستشفي فُيشضفَى)، (هن يُقرض غيرَعلديهوولا ظلوم).


 مفتوح، وبيلده ملكوت كل شيء، فهو ينزل المطر، ويُنبت النبـات،
 ويبـارك ( أَّاَّ
(AY:يس)
فـفـي الحــديـث تحريضن
 أيضا حث على عمل الطاعات،
 تساعلد العبـل على رفع الدعاء الداء، وقِبول الرَّجاء.
وفـيـه إثــــارةُ إلـى عظـيـم
الــثــواب، وجــــيـل الـعـطـاء
قولّه: (مَن يُقرضن فيرَ عديه، ولا ظلوم)؛ أئيُ لا يُضيع ثوابَ عامل، ولا يببخل على داع، ولا يردُّ سائلاُ.
والحديث فيـه بيـان فضْل اللدعاء ــــا آخر الليل، وبالتالي
 أهلُ العامْ يُفضْلون صـلاة آخر الليل علِى أؤكّه، ومنـه قولُ عمر بن الخخطاب رضي الله عنـه لـا جمع الناس على صلاة القيام 20 رهضان، فكانوا يصلون أوّل الليل، فقّال: (وإن كانت الـتـي ينـامون خـيرُ الــن التي يقومون).

2


العقل يشههل أنَّ الــذي, يفهعِلِ ها يشاء إذا شاءَ أن يفعل مثل التنزول والاستتواء والمحجيء مثلاء، والقادر على كلٍ شيء أكمل من الذذي لا يفعل كل مل ما يريـد فـعله:
 هكذا بصريفة (فغًال) ،وهي تـدل على كثِرة الفعل، وقَد يُمْهُهِ من الكثرة التتنوُع، واللهَ أعلمه. هكذا يجتـمع الصقل والثنقل

 سبـحانه إلى السها كيف يشاء، وللّه الحملـ والئنّة.
 صفة الكالِمٍ أيضُا للّه سبـحانهـ،
 لذا ساق البـخاريُّ روايـةُ زهذا الحـلـيـث ــِ كـتاب التوحيلد، باب "يريدلون أن يبذِّوا كالام
 عدَّة أبواب بِح إثبات كلام اللّه، وهو مِن صضاته، جهُع فيها من الحـلديـث عشرات، واستشهر فيها بكثيـر من الآيات.
 كلامه تعالّى صفةُ ففْل يتكلمّ
 كلامَه حروف وأصوات يُسِمُها مَن يشاء من خلقّه، وأنْ صوتـه سبـحانه بَالكلام ثِيس كصوتِ المخلوقين، وهو متعلق بهشيئتـهِ واختياره.

(مَن يلدعوني هأستتجيب كله؟


وهِ روايــات أخـــرى: (هل


الحخير الكثير، الذي يستتجاب بـهاللدعاء؛ لذا يتُّجها الشيطان، فيَكيـل كلعبـل عنـد نوْمه. ففي حلـيث البـخاريُ عن
 رسولّ اللّه صلى اللّه عليه وسلًّم قـال: ((يعقلد الشيطان على قافيـة رأس أححدكم إذا هو نامُ ثِلاث عُقد، يضرب عأِ على مكان كـل عقدلدة عليك ليل طول طويل فارقِّل ، فإذا استيقظَ فذكَرِ اللّهِ انـحلَّت عقدة، فإِنْ توضًأِ انحلَّتُ عقدة، فابِن صلِّى انحلْنْ عقدة، فأصبع نشيطا طيب النفس،،
 . كسالان) قـال ابـن بطُّال: هــا وقت شريف، خصًا الله بالتتنزيل فـيـهـ، فيتفضًال عـلىى عـبـاده
 سؤالهم، وغفران ذنوبهه، وهو وقت غ غفلة وخخلوة، واستتفراق
 الللذة واللدعة صضب، لا سيًّها أهل الرفاهيهة، وهِ زهن البرّده، وكذا أهل التُعبب، ولا سئَها وـِ قصر الاليل، فهَن آخـرَ القيـام لمناجاة رِبـه والتضرنرع إليـه مع ذلــك، دل على رلى خلوصن ثيته، وصصحّة رغبتـه فيـها عنلـَ ريـه،

 تخلو فيـه النفسُ من خواطر اللدنيا وشواغلها؛ اليستشعرً الحبد الجلد والإخلاص لريـهـ -سبـحانه وتعالى
نسأل الله القبول وحسن الخانتمة، وصلى اللّه على نبينـا هحـهــلـ وعمـلـى آلــه وصحبـهـ أجهعين.

## . به :آمين، ولكك بمثل) )

فــال الــنـــووي: وفـو هــذا فضيلة الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب، ولو دعا لجماعة
 الفضيلة، ولــو دعــا لجملة المسلمهين، فالظاهر حصولثا أيضُا، وكـان بعض السلف إذا أراد أن يـلـعـوَو لنفسـه يـلـيعو لااخيـه المسلم بتلك ألد ألدموة؛


مثلها. يــــولا ابــن حــجــر: وإنَ الالدعاء يٌ ذلك الوقت مجابِ، ولا يعترض على ذلك بتـخلفه عن بِض الداعينٍ لأن سبب التخلف وقوع الخللل بِّ شزط من شزوط اللدعاء؛ كالاحتراز
 لاستعجالّ الداعي،أوبأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة زَحهم، أو تحصُل الإجَابة ويتأخُّر وجود المطلوب المصلححة العبـل، أو لأمر يريلده اللّه؛ انتهى هلاً الكالام النفيس فتـدبَّرْه.

ولابـــن رجـب بو كـتـابــه "جامع الحلوم والحكم" " عنـد شرحهه لحديث: ((إنَّ اللّه طيّب


البـاب كالامُ نفيس؛ فليراجع:
 مفارقة بعض الشهوات الكثيرَ مـن الخــيرات، وذلـكـك كـحلـيث الـيث أبي هريرة رضي اللّه عنــه عنـلـ الشيخِينَ أنًا النببي صلا (اللّه عليـه وسلم قــال: ((حُجبت

 شهوة النوم عنـلد وفرة دواعيهه، والاتتجـــاه إلـى ريُـــهـ بالدعاء

فعليهه أن يتَّيع أسبـابَ استتجابة


 المظلومين ردّا، ولِلمرْضِى شفاءُ، وللمَدينـين بـــــدلدادُا، وللموتِتى رحـــهة، وللمعذبِين تخفيفًا، وغـير ذلــك مهـا يــــون العبلـُ شديل الحاجة إليه، ولا يـدركه بها يملك من وسائل: شجاعة، وعتاد، ومال، ورفعة. والاـــذي يـتــبـاكـى عبا المسلمين اللذين فسَلد حالّهم، وهانَت على الكافريـن حُرُرماتهه،، ويــرى أنــه لا ع يبلغ موقِعههُ
 فيضعُف عن الوصولِ أو يِحِس
 الآخـــر، يضرع فيـه إلـى ريـهـ، يستتصبره فيبلغ اللّه- بقدرته التتي لا تغلبِ ولا تحصجبت يـيلغ بلدموته رزقـا ونصصرا، وشفاءً
وخيزا.

فإنْ عجَجْ العبد عن مقاوهة
 ليقومُ بلـبموة صالحهة لمن تبـاكىى عليههم، دلّ ذلك عِلى أنَّ دعواه
 نــرال الـعـدوُ وطعناتـاته بكثيـر، ودون عطاء المال، وشُهْوة جهْعهـ، ، فلدعاء جوْف الليل بابُ اختتبارِ صِنقِوعطاء واسِع، خاصًا وأنـه من جملة الدَاء عاء بظهُر الغيب. والحديث ٌِ مسلِم من أبي الدردداء رضي اللّه عنـه قال: إن رسوول اللّه صلى اللّه عليه وسله كان يقول: ((دعوة المزء المسلم

 لالخيهـ بِخير قال الثلك الموكَل


## (2) . 2 Rlaner











 صلى اللَّه عِليهِ وسِلْمٌدأُوصيكُمْ بتَتْوَى الله،






 مَاكَ



 (1^-17:(محملد) (20)

يقول تعالثى: „وهنههِه أيء الكفار المنافقين
 والاستترشاد، ولُ ثلقبولِ والانقياد، وإنما كالِنكار والاستهزاء، والتهماس الأخطاء، كها قال تصالىى





 هذا التزكيـة دعوة لاتباعهم ولزوم جهماعتهه،





.
هـإذا كانت الجهماعة هُـُمْ أَهُـلُ الْعِلْم، وكان
الصححابة هـم الذيـن أوتــوا العلم بشهادة اللّه


- (r)

وإذا ختتم ملى القلب لم يخرج منـه شرُّ، ولم يلـيخله خير، فلا يهتلدون سبيـلا، كها
 بَانَ恉
 * إلِّ أَهِهَ

(OV: (الكهف)
وقّد صزَحرينا سبـحانده وتعالثى بأنهـ لا يـختم على قلب العبلد !الا بعل اختيار العبل الكفضر والمعاصي بمحض إرادته، ومعاندته اللحق وأهلهـ، الـهـ، ونصرته ثلبياطل وحزيـه:
 كَ


 وِ وِنَ هُ (الروم: هq ه وقـال تعالىى*

 توالى
 بِ تِ تِ

 .وَآَتَاهُمْ تَقْوَاهُهُمْ





 فَالله تعالىى يقولِ عن المنافقينٌ „وُمنْهُهُ مَنْ

 سبيل السشخريـة والاستهزاء بـها سـهعوا من رسول




أَهْوَاءُهُمُهْهِ













 ,

 قو قوله سبـحانها


( (IVV/\&
ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده، والحاشر الذذي يلـي الثناس على عقبيه، فقد بئن صلى الله عليه وسلم إمارات الساعةوأشراطها بما لم يبينه نبي قبله، ومن جمالتها:








 البخاري (YIV7).






وَعْنِ حُذَيْفَةِ بْنِ أُسِيد الْفِفَارِيُ رضي اللّه









 أشراط الساعة مفصلة راجع كتابي: الأربعون الثنبرية ي2 أشراط الساعة والأمور الالخرويـة). وللحديث بقية والحمد لله ربا العالمين.

 1 - هُ (مريم: (V7) ، وقال تعالى:

 تعالم:
 (يونس:9)
وهذامن فضضائل الإيمان،ومنفضائلها التوفيق




 جَاءَتُهُمْ ذكَرْاهُمْهٌ لم يتكر تعالى على الكاهرين والمنافقين عدم إيمانهم واتباعهم الرسول صلى الله عليه











 ,
 (انَانْبُيَاء1:1)
ثم أخـبر سبحانه أن إيمانهم رــوم تقوم




## 

## السوق الالابلامية الشتركة

## 2考 <br> نكون خير أمة أخرجت للناس.

 والدفـاع عن ديننـا هو سـبـيلنا للبقـاء مرفوعي


 كل عوامـلـل القــوة التــيـي منحهـا الله لنــا ومنهـا

 الإسلامية الششتركد.

سـوف تحقـق الســوق الالاســلامية المشـتركـة التكامل والتنسيق يِّ المجالاتالاتاتية: 1- حريـــة انتقـال البضـائع والمنتجــات والخدمات بين الدول الالســـلامية، وأن يعاد النظر




الخارجة من السوق منحيث السعروالجودة. Y- Y-حرية انتقال العمالة بين الدول الخالعضــاء

يعني مفهوم الســوق الالســلامية بأنه وسـيلة
 قيــود أو حواجز ووفــا لا الحكام ومبادئ الشــريعـا الإســلامية، بهدلـة تحقيق التكاملامل الاقتصـصـادي والتتنميةالشاماملة لالكمة الإسلامية.



 اقتصادينا.

كمـا أن هذها الالمة تمتلكالك كل مقوماتاتالوحلدة الوقتصـادية، ومنها عوامل الإنتاج الاقتصـاديادية
 -
 الدنيـا، ولالصـبحت القــوة الاقتصــادية درعـا
 وسيادتههموعزتهه.
! إن المــالح المشـتركة بــين الاممر قاطبـة

 الإسالامية فإنها مصالح عقديـأحالخالاقية سلوكيـة بالدرجة الأولـى، ففيرتِتنا ملى دينـنا تـدفعنا لان

صـعيلد الاتحــاد بالنســبـة للولايات المتحلدة الأمريكيـة، أو التعاون
 بين دول تتجمعها رابطة اللغة مثل دول الكومنولث


 سهلة للقوي.


 على إنشاء أمانة عامة للمؤتتمر الإسلامي، لمتابعة

 بالتشــاور سـويــي بغرضـ تعزيــز تعــاون وثيـق
 والتقنيــة|العلميــةوالثققافية والروحيــة المنبثقة
 والبشـريـة جمعـاءـ وتعتـبـر الســوق الاسسـلامية المشتركة رمزا لتتطبيق قـرارات هذا المؤتتر.

 صنـهـاء دول ذات دخـلـل منـخفضى، ودول ذات





 الاقتصادي من أهمها ها يلي:











وتهيـانـات أســباب وظــروف العمل الحـر، ولا يـجوز
 توجل أسبـاب ييجيزها الشرع「- حـريـة انتقــال رؤوس الأموال واســتـثمارها
 الإسـلامي وفيما يحقق الخير للمسلمين. ₹- إيجـاد صـنـلـوق نقــل إســلامي، وبنــك استتثهارإسالامي وهو موجود بالفعل.
.


 وعصبب الحياة وشريـانها النـابضن..إن قيـام السوق




مكة إلى الملدينـة حيث بنى للمسلمين سوقاً. إن هــذا المطلـب ليـــ عزيـزاز علـى أوليــاء

 واقتتداء برسولههم.

 ستصيبنا بعلد أن وقعت البـلاد الإسـلاميـة النـاميـة


على ححلد أدنى من حريـةالتتجارة فيما بينها.
 المشتركة من الموجبات الآتية: ا- إن هذا العصــر هو عصر التكتـلات، والدوول الإســلاميـة أحرى ما تكــون إلى التكتــلـل والوحلدة
 والأحالاف الأخــرى موقف النـد للنـــد لللدفاع عن
 كشـعوبها . إن الوضع اللدولي المعاصر يفرض على الر الـى الدول الإســـلاميـاحأن تتعـاون فيهما بينـها لتحاونـا
 محققــأ عالـى أني دولة مــن الدلدول هههــا أوتيتـ من القوة وهن الإمكانات الطبيعيـة والبشريـة. وهـن هنا نششـات التكتـــلات والتججمعـات على
 المزد الحهـة بالســكان، وهــدا يمكنها هـن تحقيقا التتنمية|،وقتصاديـة 2ِ اللدول الاوسـلاميـة. ب) عنصر رأس المال : تعتبر الدلدول الإسـلاهيمة مـن أغنــى دول العــالمَ مِغ مـا الديهـا مسن رؤوس أمـوال ناتتجـة عــن الــثروات النفـطيـة مثــل دولك (الأوبك)، وتقلدراستتثمارات دولا الخخليج العربي





 الأجل.. ويالنسبية للقروض من البنـوكا الحربيـة اللدوليــة تشـيـير الإحصــاءات التـيـي تنــازل هذا القروض المقدمهةإلى اللـدول المربيـيةوالالاسـلاميـة،
 لحققت طفرة اقتصاديـة عاليـة. ج) عنصـر الالرضى: تبلـغ حوجـمر الأراضـي الزراعيــة القابلــة اللزراعــة نتحـو . 10 مليـونون هكتار بالإضافة إلى الثروات النتفطيـة والمّعدنيـة
 صـحراويـة وأخرى جبليـة يمكن الاستتفادة هنها
 الاقتصادي بين اللدول الاسسالامية. د) عنصـر التنظيـم: يـوجـل ـو العـالم


 عنصـر الإدارة والتتنظيـم متوفر ولكتن ثلالســف يستعان بغيره من الخخبرات الااجنبيبية.




 للو الوحدة بين اللدول الإسـلاميـة. وللحلـيث بقيـة إن شــاء اللهه والحمهل للهـ رب العالمين.

الدول مثل إندونيسيا وباكسـتان وماليزيا وهصر

 والصومال وموريتانيـا قليلة السكان، وهذا التتنوع
 بين الثدول الإسالماهيـة.
كهـا يوجــد داخلل الـــدول الإســلامية الفحمر والغاز الطبيعي مثل أففانســـتان وباكستانـانـ، ودولا أخرى لديهـا الفوســـفات والكن والكاكاكاو والألمونيوم


 أكبر رقمّ من إنتتاج البـترول العالمي ومعظم مصـا



 وينتــع 4 \% مسن إنتـاج العالم مسن الفـاز الطبيعي، وا و\% مـن البـترول واحت التوالي مـن الالحتياطي العالمي عــام 1910 الو وهذا التنــوع التكامل الاقتصـادي بين اللدول الاجسلاميـة.
 تتنوع الموارد الطبيعية وتتنوع المناخ إلى تنتوع مهاثل
 وهذا يهكنها من تتحقيق التكامل والتتسـيـيت بينها r- تـ توافـر عوامـل الإتتـاج يتوافر للدى اللدول الإسلاهيماككل عوامل (عناصر) . الإنتاج. وتحليل ذلك على النـحهو التاكي! أ)


 الاقتصناديـة الحرفيـية يْ بعض الـدول، وتعاني


 وتبلغ النسبـة .v. هن إجهالي العاملين، وتوضح



## 



## ا



الحمد للّه، والصـلاة والسلام على رسول اللّه، وبعلد : فلا يزال الحديث متصلأ عن ترجمة أئمة القراءات، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

 على سيرة علم من أعاهام القراءات ألا وهو الإمام الشاطبي الأندلسي الضرير صاحب المنظومة الشهيرة يٌ القراءات الالسبع- رحمهـ اللّهاسته : القاساسم بن فِيرُة بن خلف بن أحمد الرُّعَيْني.


 أبي عبد الله بن أبي العاص النفزي، ورحل إلى بلنسية (وهي بلدة قـريبة من شاطبة) فقرأ القراءات على أبي الحسن بن هذيل، وعرض عليه التيسير، وقرأ على أبي الحسن بن النعهـه، وأبي عبلد اللّه بن سعادة، وأبي محمد بن عاشر، وأبي عبد الله بن عبد الرحيم، وعليمه بن عبد العزيز. وارتحل للحج وبعده دخل الإسككندريـة فسمع من
أبي الطاهر السالفي.

واستوطن هصر وتصلدر كلإقراء، وشاع ذكره، وانتهت
إليه ريثاسة الاققراء فيها.

قرأ عليه: عيسى بن يوسف المقدسي، وعبد الرحهن بن سعد الشافعي، وأبو عبد الله محمد بن عمر القرطبي القبي، وأبو الحسن السخخاوي (وهو من أجلِ أصحابهه) ، والزين أبو عبد الله الكردي، والكمال علي بن شجاع الضرير المعروف بصهر الشاطبي، وغيرهـم. كان يصأي الصبح بغلس بالفاضلية، ثم يجلس لالإقَراء، فُكان الناس يتسابقون السَّرُي إليهـ ليـانا، وكان إذا
 الاسسبق فالأسبق.

## 

ذكر السخاوي أنه - رحمه اللنه- طُلب منه الخطابة الابة فتورع عنها لان الخطباء كانوا يلزمون بذكر الأمراء بأوصاف لمم يرها سائغة، واحتج بالحج: وترك بلده الده فلم

وفق يسرها التيسير رمناخاختصاره


فانفت حياء وجهعا أن تفضنا
عدد أبياتها: ( ( 1 ) : وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع مند سبعين زهرا وكملا ابتدأ نظمها بالأندلّس إلى البيت الرخامس والأربعين، ثم أكملها بالقاهرة.

## 


 وحفظهها خلق لا يُحْصَونْ، وخضع ثهما فَحول الشعراء، وكببار البلفاء وحذاق القراء، فلقد أبدع وأوجز، وسهل الصعب. وقال ابن الجزري: (ولقد رزق هذا الكتاب هن الشهرة
 ولا غ غير هذا الفن...)، وقال: (ولا أعلم كتابًا حفظ وعرض
 :
1- الققدمة: ودكر فيها خطبة الكتاب، وبين بعض فضائل القرآن وشرَف حَمْلته، وذكر القراء السبعة، ورواتهرا وراتهر وبين رموزههم 2\% الكتاب منفردين ومجتمعين، وبين هنهجهـ عرض مسائل القراءات، ثمر ختم المقدمة بنصانح لطلبة|العلم وقراء القرآن.
Y- الأصول: وبين فيها أصول القراء السبعة السرة.

\&- أحكام التكبير.
ه- بعض أحكام التجويد المتعاقة بالكخارج والصضات.
 إتمامها، وصلى على النبيى صلى اللنه عليه وسلمب، وعلى أصحابه الكرام.
من شروح الشاطبية:
ا- فتح الوصيد يٌ شرح القصيد للسبخاوي تلميذ النـاظم.
 الفاسيّ
r- العقد النضيد \&- إبراز المعاني هِ حرز الأماني لأبي شامة. - - سراج القارئ لابن القاصحت

چ- كنز المعاني شرح حرز الأماني المعروف بشرح شـرالة. V - إرشاد المريد إلى مقصود القصصيد لالشيخ علي الضضباع-
 وللحديث بقيةإن شاء الله، والحمد للله رب العالمين.

بالعربية، إماما يٌ اللفة، رأسا يِ الآدب، مع الزهد والولايـي
والعبادة.
: لا
1- منظومة (حرز الأماني ووجه التهاني) وهي القصصيدة
اللاميـة ـِ القراءات السبع المشهورة بالشاطبية وعدد أبياتها


بهضمونها.

 الداني، وعلدد أبياتها (YQA).
 الختصر فيها كتاب ،البيان الداني وعدد أبياتها (Yav).
 , التمهيد ، لابن عبد البز.
بز أقواله
لا يقرأ أحد قصيدتي هذ (يريد الشاطبية ـون القراءاتالسبع) إلا وينفعه الله، لانتني نظمتها لله.
وقد طاف حول الكعبـة كثيرًا، وهو يـدعو لمن يقرؤها فيقول: „اللهم فاطر السسماوات والأرض، عالمر الغيب
 وهاته:
توفى بهصر ـ2 الثامن والعشرين من جمادي الآخرة سنـ . .ه هجريـة عن اثنتتين وخهسين سنـة ودُفن يوم الاثنين بهقبرة القاضي الضاضل عبد الرحيم البيساني بالقرافةالصغرى بالقرب من سنح الجبل المقطم.

اسهها: (حرز الأماني ووجه التهاني). وقد صرح الإمام الشاطبى باسمها فقال:

وسنهيتها حرز الالماني تيمنا
ووجه التّهاني هاهنـه متقبـا
 القصيلدة أمالي طالبي هذا العلم، وأنها تقابلهم بوجه - ههتى بمقصودهـم)

ويطلق عليها (الشاطبية) اختتصارًا، نسبـة إلى صاحبها، ويطلق عليها (القصيلدة الال(ميـة) لان قوافيها تنتتهي على الالام.
موضوعها: لخص فيها كتاب (التيسير) لالبي عهرو
الداني يِ القراءات السبع، وزاد فوائلد عليه، وقد قال - رحهه

# حجة بالفة وعهر مبارك 

الحهد للنه، والصـلاة والسـلام على رسولل اللنه وآلهـ وصحبـه ومن والاه، وبعد :
فقد انقضى الشهر الكريه، وبانقضائه ينقضي جزء من الأجل، فالانسان أيام ، إذا ذهب يوم ذهب بعضه، وذهاب البعض ذهاب للكل. وبمرور الشهور والدهور يبلغ الإنسان أجلا كما أنه يكون

مليه حجه: فهو لله عمر مبارك.
"a
 أهل التتفسير فيـه؛ فالأكثر على أن المراد
 بعلدها، وهو علامهة لمفارقة سن الصبـا الدني هو مظنـة اللهو، وقال علي: المراد بـه النبي صلى الله عليـه وسلهم. وقال بعضههم: إنها الآخات، وكلنه هحتتمل. (انتهى بتصرف من

فتح البـاري).
شرح الجديث:
(قّوله: أعلذر الله إلى امريئ أخًّر أجَلَه)
 لهم يبيق فيه موضعا ثلاعتذار؛ حيث أمهلهـ !الىى طول هلده المدة، ولم يعتلذر، يقال: أعلذر

الرجل إذا بلغ أقصى الغايـة ومنـه قوثهه: أعذر مَن أنذد، أي أتى بالعذلر وأظهره، وهو هـجاز عن القول؛ ڤإن

 يتركك شيئًا ـو الععتذار يتتهسلك بـه، قال ابن بطال: إنها كانت الستون حـًا لّهذا؛ لأنها قـريبـة هن محترك المنايا، وهي سن الإنابية والخشوع وترقب المنيـة؛ فهذا إعذار بعد

روى الإمام البـخاري جسنألده إلى أبي
 صلى الله عليـه وسله: (أعذر اللّه إلى امرئ


أولا: التخريـر:



 ( Cv )
ثانيا: الشرح:
شـرح عنـوان الدبابـ

يـذكر فيـه (هن بلغ) من العمـر (ستـين سنـة ألـة




 ينبغي كله حينتئن إلا الاستغفار والطاعة والاجقبال على الآخرة بالكليـة؛ لقوله عز



اللهه تعالى لههم توبيـخا


إلى تمام الخمسين وهو الكهولة، قال: وقد يقال كله كهل الما قبّل ذّلك، والرابع إلى تمام السبعين؛ وذلك زلك زمان الشيـخوخلة
 من السنين ويتأخر. (ينظر فتح الباري . فإن كان الإنسان مطالبَا بالإنابة ـون

جمييع ما يعقل من عمره فلماذا الستون وغاية ذلك فيما يبدو أن الستين فيها يظهر الشيب، ووهي منحنى من منحنيات العمر، وإن امرأ بلغ الستين ولم يـفقه أنـه

 تبارك وتعالى، ولا يعني ذلك ألبداً أن من دون الستين لههم الحجية على الله، فليس لأحد حجة على اللّه بعد إرسال الرسل، وانتزال الكتب.

فإذا عُمٌّرَ الإنسان حتى بلغ ستين سنـة؛ فقد أقيمت عليه الحججة، ونْفي عنـه العذر؛ لان ستين سنة يبقى الله الإنسان إليها؛ يعرف من آيات الله ما يعرف.

هذا وإن كان كل من بلغ الحلم فقّد كُلفُ، غير أن صاحب هلذه السن قـد بلغته حجـة بالغة، وقد بلغ هو عمر جمهيل مبـارك؛ إذ مع خبرته ودربته وإنابته ورقته لا يزال قادرًا على العطاء.

وإن شئت قلت (مكانة كبار السن ـوِ

 مكانة كبير السن ــِ القرآن ومكانة كبير السن ـٌِ السنـة النبويـة، وكان من أهم مـا ما استند إليهه من أدلة السنـة حلديث الشهر، إلـد الحديث يحمل يٌ طيـاته معنى غايـة الحخبرة بالحياة والعلم بغايـة الخلق؛ فإن كان الله عز وجل الدي خلقهه قد جعل هذا السن هو انو سن الإبابة والاعتبار فلقد صار هذا السن
!عذذار لطفًا من اللّه تعالى بعباده حتى نقلهمه من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذذر
 وإن كانوا قد فُطُرُوا على حب الدنيا الديا وطول
 ليمتثلوا ما أمروا بـه من الطـاعـاعة ويـنزجروا

عما نهوا عنـه من المعصية.

## 

أولاَ: الاتعاظ بمراحل العمر:
والعهر اللذي يـلام المكلف ويـويَّخ عنـل تقصيره فيه لا يقتصر على عمر الايت الستين. بل هو يشتهل على كل عمر يتمكن فيه المكالف من إصلاح شأنه. فليس معنى الحديث أنـه موعظة لمن بلغ الستين فقطّ، بل هو لكا لكل
 سيموت، ولكل مرحلة منا من مراحل العا والعمر

 "和


 يحيط بـه مقال، فما خصر بها بها رسول اللّه

 عمر تمكن فيه المكلف من إصـلاح شأنه وان قصر إلا أن التوبيخ ِـِ حق المتطاول أمظم، واختلف يٌ مقدار العمر المراد هنا، فعن علي بن الحسين زين العابدين سبع عشرة سنـة.

وعن وهب بن منبـه أربعون سنـة. وقال مسروق، إذا بلغ أحدكـه أربعين سنـة فليأخذ حذره من اللّه عز وجل، وعن ابن عباس ستون سنـة. ولأبي الفرج بن الجوزي الحافظ جزءُ لطيف سماه رتنبيـه الغمر بمواسشم العمره؛ ذكر فيه أنها خمسسة: الأول من وقت الولادة إلى زمن البلوغ، والثاني إلى نهايـة شبـابه خمس وثلاثين، والثالث

عنه ما حملك على هذاء فيقول: خلدعني فلان وغرني كذا ورجوت كذا وخفت كذا (لما (فيض القدير للمناوي). والإنسان لا يَزال هِ ازدياد إلى كهمال الستين، ثم يشرع بعد هذا هٌِ النقص والهرم.
كـا كان هذا العمـر الذذي يعذذر الله تعالىى !إلى عباده ويزيح به عنهـم العلل، كان هو
 الحلديث عن أبي هريرة رضي اللّه عنـه قال: الـال قال رسول اللّه صلى اللّه عليـه وسلهم: :أَعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهمه من يجوز ذلكّه رواه الترملذي وابن ماجـه (تفسير ابن كثير والحديث صحيح، ـِـن صحيحالجامع).
وِيٌ الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل، وأصرحُ من ذلكا ما أخرج التترمذي بسنـد حسن إلى أبي - سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرئ رضي الله عنهم - رفعه: الستين إلى السبعين وأقلهمه من يـجوز ذلكّه. (ينظر الكتتاب الماتع: يا صاحبا الستين لعلي بن سعيد حسين) صرّانا وما بعدها، وينظر
 وهن آثار السلف كذلكّا
ا- قال عليّ- رضي الله عنـه-: >إنَ أخوف ما أخاف عليكم اتثباع الههوى وطول الأمل، فأمَا اتَباع الهوى فيصدَ عن الحقّ، وأمَا طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإنَ الذَنيا ارتحلت الحـا
 Y- وعن أبي ذرّالغفاريّي- رضي الله تعالىى عنـه- عندما دخل عليه رجل فـجحل يقلَب بصره وٌِ بيته فقال: يا أبا ذرّ2 أين متاعكهع فقال: إنَّ لنا بيتا نتوجّه إليـه، فقال: د „إنَّه لا بذّ لك من متاع ما دمت هاهنا "، فقال؛ ! إنَ صاحب المنزل

العلوم والحكم:
والحهدل للّه رب العالمين.

كذلك هو السن الجميل الدي يقلدر فيـه صاحبـه من قبيل الخلق ؛ إذ قد تعب أصحابـه وخدموا وأفنوا أعمارهم لصغار الصمهم وبذلوا فحري بالصغير أن يحترم كبيره وعندنا هٌِ هذا محجة بيضاء وشريعة غراء؛ إذ
 يحترم الكبير، فقال: (كبَّر، كبُبر.... الحديث
أخرجه البـخاري.

إن إقامة الحجهة خُلُق تربوي فضلاُ عن
 عما يفعل لكنـه يقيم الحجهة على عباده، وهذا أصل من أصول الدين. فقةه السلف اللفاية مز الخلق :
لذا ولغيره من نور الوحيين علم سلفنا الصالح غايـة خلقهم، واتعظوا من نور ووحي نبيهه؛ فلم تكن مثل هذه الآثار لتمـر عليهم دون معرفة غايتها أو يحفظوها دون تحقيق المراد منها. يقول (علي سعيد حسين) كتابه (يا صاحبا الستين صنا (1) ،وما بعدها بتصرف: :وولقد فطن سلفنا الصالح إلى أمر
 واستقبلوها خيراستقبال فهذا البخاري رحهـه الله يبوب صحيحهه عن الستين عامًا فقالز: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذذر الله إليه هِّ العمر
 . وبؤب النووي يِّ رياض الصالحيند باب الحث على الازدياد من الخير بـِ أواخر

 ابن عباس رضي اللّه عنهما والمحققوند معناه أو لم نعمركم ستتين سنـة (رياض الصالحين)

 العمر، أي بسط مذره على مواضع التملق بهوطلبالعذذرإليه كما يقال لمن فعحل ما تهي

## مقدار

 زكاة الـف:


 النبوي، وقد ذكـر أهمل العلما للصاع تقديرات متعدحدة. والصاع المقصود هو صاع أههل المدينة؛ لأن النبي صلى اللَه عليه وسلمرجعل ضابط ما يُخال بمكيال أههل المدينة، كما في حديث عبد اللا بـن عمر رضي اللأه عنهما قال: قال رسول اللا
 داود والنبسائئلـي]. والصاع مكيالَ لا يمكن أن يعدل بالوزن: لأن الصاع يختلف باختلاف ما يوضصع فيه، فصاع القمح يختلف وزنه عـنا صاع الأرز، وهكذا. علمَا بأن تقديرات أهل العلمر في المذاهب الأربعة قـد قدرت الصاع مـن الأرز بالوزن بـما يعادل كيلوين وأربعين جـرامْا، إلى ثلاث كيلوات وسبعة عشلـر جرامًا.
وقد قدر بعضض أهل العلهم الصاع بصاع موروث بسنده عن الصحابي زيد بن ثابـترضي اللأه عنه
بـمقدار بين (هذين التقديريناتقريباً .
وبناء على ما تقدمر فإلى القارئ الكريمrبعض التقديرات لبعضن الأطعمة:


## 20 



 فيله، قال أبو حاته: يكثر عن سليهم عن أبي أمامة بما لا أصل له. وقال أحمدا : منكر الحديث.


الاरحتجاج بهه. اهـ.



محدان غير ما ذكرت من الحديث، وعامة رواياته غير محفوظة ، الهـ اهـ.


 عن المشاهير، بطل الاحتتجاج بهـ كما بينا آنفًا.


 أمامة مرفوعًا، وعلته عفير بن معدان، منكر الحديث ليس بثقة الحة، وليس بشيء بطلّ الاحتجاج




 . ر7.

أبي أمامة مرفوعًا، وعلته عفيربن معدان، وهو ليس بثقة مجمع على ضعفه كما بينـا آنفًا.







 مرفوعمًا، وعلته مُفيربن مُعدان، وهو ليس بثقة يـروي المناكير عن المشاهير، بطل الاحتتجاج به منكر الحديث عامة رواياته غير محفوظة كها بينا آنفًا.
 الرُحصم لا تَسْفُطُه.

الحديث لا يصح؛ أورده الغزالي يِّ „الإحياء، (YIV/Y) مرفوعَا بصيغة الجزم، وقال الحافظ
العراققي

 مرفوعُا، وعلته عفير بن معدان منكر الحديث ليس بثقة مجمع على ضعفه عامة روايته غير محفوظة كما بينا آنفا.

 بنهشل القرشي عن سعيد بن المسيب مرفوعَا، وعلته نهشل القرشي، قال الحافظ المزي الكمال، (V.VV/llTr/lq): (تنهشل بن سعيد بن وردان القرشي، قال أبو داود الطيالسي، وإستحاق ابن راهويه: كذذاب، وقال يـحيى بن معين: ليس بثقة، وقال النسائي: متروكه". اهـ. وقال الحافظ
 أيضًا مرسل حيث من بعد التابعي ابن المسيب سقط.


$$
\begin{aligned}
& \text { أخرجها البخاري (90r). }
\end{aligned}
$$

عن أبي سعيد الخلدري قال: : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فـأول شيء يبدأ به الصـلاة شم ينصرف فيقوم مقابل الناس-والناس جلاس فيعظهم ويوصيههم ويأمرهم فـبن كـان يريد أن يقطع بعثًا قطعة أو يـأمر بشيء أمـر بــه، ثم انصرفه- أخرجه البخاري (907) ومسلم (949) (19).

 ولكن يخرجون كما خرج رسولا الله صلى الله عليه
 كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يخرج إلى

اللصلى شم استّ بذلك أهل الأمصار. الانيا
 الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج
 أهل البلدان إلا أهل مكة، فإنه لم يبلفنا أن أحلـا
 وأحسب ذلك والله أعلم لأنه الالسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صصلاة إلا فيه ما أمكنهمه.
 عـن ابـن عباس وجـابـر بـن عبد الله قــالا : ,لم

بسمر الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمه. أما بعد : فهلذن بعض الأحكام المتعلقة بصيام الستة أيـام من شوال والمتعلقة بعيد الفطر، أسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلها خالصة لوجهه، ، إنه
قريب مجيب الدعاء.

آدابي يوم الحيل
ا- التجمل هيهن










 بهَا حَاجَتكَ وهذا دليل على أن التجمل عندهـهـ هٌِ هذه المواضع كان مشهورًا.
Y-الأكل يوم الفطرقبل الخروجr
 لا يغدويوم الفطر حتى ياكل تمراته. وقال مرجا بن رجـاءء حدثني عبيد الله، قال حردثـنتي أنس


[^0] التكبيريو العيلدينححديثصصحيحمرفوع-تلحيص الحبير(Y-1/Y).




 (IV/I) (IV.Y) والمصنف لابن أبي شيبة) (OV)
وعن عطاء عنابن عباس رأنه كان يكبر يوِ العيد الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح ويٌ الآخرة ستًا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءةه- أخرجه ابن أبي شيبة وعن عبد اللّه بن الحارث قال ( صلى بنا ابن عباس


أبي شيبة (ov•v) .

وعن أنس رضي اللّه عنه ,أنه كان يكبر بٌِ العيد تسفا ه- أخرجه ابن أبي شيبة ( • (ov1). فذكر مثل حديث عبد اللبه. مها سبق يتبين اختلاف الآثار عن السّلف بٌ عدد التكبيرات، وجمهور العلماء على أنها سبعــِّالأولى وخهس - يْ الآخرة بعد القراءة.
 لمه يـرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حلديث صحيح يجيز رفع اليدين مع كل تكبيرة ولا ولا يمنع، ولكن روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد ضعف هذا الأثربعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى رفع اليدين وهو قول أحمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة. ومنع ذلك مالك وذهب إلى هذا القول ابن حزم والشوكاني. والذي أراه - واللّه تعالى أعلم - أنه الصواب هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم إلى عدم رفع ألم اليدين مع كل تكبيرة لأنه لم يردد دليل صحيح ثابت عن
 العبادة التوقض حتى يأتي دليل، وهذا قول مالكا وابن حزم وغيرهما، وباللّه التوفيق. هل يصلي قبل صلاة العيد أوبعدها؟ من ابن عباس „أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج

يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"- أخرجهي البخاري ( • 47 ). -
 جابر قـال: ,كان النبي صلى الله عليه وسلم إلما إذا كان يوم عيد خالف الطريقه- أخرجه البخخاري
.(4^7)

## التكبير ي2 عبي الثفطر:

التكبير سنة مستحبة عند الجههور، وأصله من

 (1)0
 الاكثثرون أنه يبدأ من ليلة الفطر عند رؤيـة هلال
 وإكماله يكون برؤية هلال شوال، وقالت طائفة
 الخروج إلى الصـلاة إلى أن يخرج الإمام للخطبد، وحجتهمر أن التكبيريوم الفطر.

الـذي أمتقلده يٌ ذلك وأرجحه هو مو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن التكبير ـٌِ العيد سُنـة

 وهذا مذهب الشافعي وأحمد وشيخ الإسلام. صيفة التكيبر
عن منصور عن إبراهيم قال: , كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل يٌ دبر الصلاة اللّه أكبر، الله أكبر، الله أكبر، غע إله إلا الله، واللّه أكبر، والله

(
عن عكرمة عن ابن عباس , أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبركبيرا، الله أكبروأجل، اللّه أكبرووالله

(1ry/r)

## صالاة الثيل والتكيير فيها

صـلاة العيل ركعتان بالإجماع، وصفتها المحزئة كصفة سـائر الصلوات وسنتنها وهيئاتها كغيرها هن الصلوات، ويـنوى بها صـلاة العيلد- شرح المهذب
( (YY/O)
 الحصبـاء: هي الحصى الحنار الحار.





 (9^V)
وقالت عانشة: روأيت النبي صلى اللّه عليه وسلبم يسترثي وأنـا أنظر إلى الحبشة وهــم يلعبون المسجلد، فزجرهوم عمر فقال النبـي صلى الله عليـه
 أخرجه البـخاري: (9ی1). هل التتهنتئة بالعيل سنـئهو لمه يرد حلديث عن النبي صلى الله عليـه وسنلم يـذكر
 كانوا يـوم العيلد يقول بعضهـ لبعض: „تقبل الله منا ومنكمهر. عن جبير بن نفير قـال: كان أصحاب النبي صلى


 ثقات.
 هل التهنتئة ـِ العيل وها يـجري ملى ألسنـة النـاس

 أفتونا مأجورين. فأجاب: أما التهنتئة يـوم العيلد يقول بعضهم لبعض إذا لقيـه بعلد صلاة العيلد : تقبل اللّه منا ومنكهه، وأحاله الله عليك ونحو ذثلك. فهذا قد
 الأئمهة، كأحملد وغيره. لكن قـال أحمهد : أنا لا أبتلدئ أحداً، فإن ابتدأني أحد أجبتته. وذـلـك لأن جـواب التتحيـة واجـب، وأمـا الابـتــلـداء بالتهنتئة فليس سنـة مأمورًا بها ولا هو-أيضًا- عها
 قـدوه. واللّه أعمه.
صيام الست مز شوال
يستتحب صيام ستة أيام من شوال لما صح عن أبي

يوم الفطر فصلى ركعتين لمَ يصل قبـلها ولا بعلدها، ومعه جــلالهـه أخــرجـهـه البـخخـاري (9^9) ومسلم

وعن عبل الله بن عهر „لم يكن يصلي يـوم الفطر

( $1 \mathrm{mq} / 1$ )
 قال عطاء رإذا فاته العيلد صلى ركعتينه- أخرجهـ

 العيد ) أي مع الإمام (يصلي ركعتين). هِ هذه الترجهة حكمان: مشروعيـة اســتـدراك صاكلاة الميلد إذا فاتت هع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيـار، وكونها تقضي ركعتين كأصلها.
 الثثوري وأحهد قالا: إن صلاهها وحلده صلى أريعا،

ولهما بِّ ذلك سلف
 أربغًا ه- أخخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحصيح.
 فأريعا.
قال الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجهعة، الجرد، ولكن الفرق ظاهر، لأن بن فاتته الجهععة يعود لفرضه من الظهر بخخلاف اللعيد. انتهى قال أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والترك وبين الثثنتين والأربعه،

 وحكاه ابن المنذنر عن مالكا وأبي ثور). خروج المرأة الحائض يوم العيلد :



 أخرجه البـخاري (4VI) ومسلم (.49).






لأصل هذه السنـة لُعموم الحلديث وإطالوقّه

 ينعقد الإجماع على شيء صريع، ولكن بعض أهل العلم قـالوا: لا يـجوز صيام الستا قضاء رهضان وحجتهه قول رسولّ الله صلى اللّه
 أخرجه مسلم ( $117 \varepsilon$ ) قالواء الذي عليـه صوم من رهضان لا يقال لـ اله صام رهضان لأنه لأم يكمل علد
 ستّا من شوالّ.
 الأول: أن صوم رمضان معلق ستا من شوال ثمر قضثى ما عليه من صوم رمضان قبـل دخـول رهضـان آخـر فقلد برئت ذمتهه وحصل
 الحديث ليس فيـه تصريح أن القضاء يكون أولا ثم
 رهضان، والذي يؤجل قضاء رمضان بعلد أن يصوم السته ثم يقضي ما عليه قبل دخول درو رمضان آخر يتطبق عليه أنه صام روضضان. الثثاني: من أفطر أكثر رهضان لعذّر مرض أو نـحوه وأراد أن يصوم ستتا من شوال ايليحصل على ثواب صو الدهر، فإذا قلنا لـهد اقض ما ما عليك ثمر صم الستا فقلد يكون ـِ2 ذلك مشقة كبيرة على بعض الناس. أيضُا من أفطر رمضان كله لعذر وقلنا لـهـ القض ما عليك من صوم رمضان أولا، ثمر صم الستة فلم يستطع بأي حال من الأحـوال؛ لان قضاء رمضان استحوذ على شوال كله وبذّلك يفوته فضل صو الستة.
 الصحيحين، أنها كانت تقضي ما عليها من رهضان المان شعبان، ويبعُل عن عائشة رضي الله عنها أن تترك صوم الستـة من شوال ويـوم عرهة ويـوم عاشوراء وصيام الاثنتين والخهيس وصيام ثلامثة أيام من كل شهر ونـحو ذلك من صيام التطوع، فهلذا دليل على جواز صيام التطوع قبل قضاء رهضان، ومن ثمَ جواز صيام الستة من شوال قبل قضاء رمضان، وإن كان الاافضل تقديم القضاء على صيام الست من شوال، والله تعالىى أعلم بالصواب.

أيوب الأنصاري رضي اللّه عنـه أن رسبول اللّه صلى اللّه عليهه وسلمم قـال: (من صام رمضان اللان ثم أتبعه ستُّا من شوال كان كصيام الدههر، أخرجـه مسلم
( $117 \varepsilon$ )
 ثــوال؛ ؛ لحلـيث أبـي أيـوب المتقلدم، وهــذا ملذهب الشافعي وأحـهـل وكثير من الحنفيـة وكثير من المالكية وداود الظاهري وفيرههم، وخالضهـه آخــرون، قالوا: يكره صيام ستا من شوال احت التى لا يلحق بـالفريضة فيظن ووجوبها، وهذا مذهب مالكا

وأبي حتيفة.
أقوال أهل الملمعد
ودليل الشاففي وموافقه هذا الحديث الصـيح الحيح الصريح، وإذا ثبتت السنـة لا تترك لترك الترك بعض
 وججوبها، ينتقض بصوم عمرفة وعاشوراء وغيرهمها من الصوم المندلدوب.
 يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنثه حديث ملان ملاني والاجحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه والذي كرهه ألـي
 يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبـين ذلك إلى العامة وكان- رحهـه اللّه - متتحفظا، كثيرَالاح حتياط للدين. وأما صيام الستتة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء ي2 حـديث ثوبان رضي الله عنـه فإن مالكا لا يكره ذذلك إن شاء اللهه ه.


يـجوز صيـام الستتةأيـام من شوال متفرقة|أو متتابعة ــِّأول الشهر أوآخره، لأن الحلديث ورد مطالقًا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.


 فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كلهه، وهما سواء وهو قول وكيع وأحصده .
 يستتحب صوم ستة أيـام من شوال لهذا الحلديث،
 فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز وكان فاعلاً

! إمام المسبد التبوي

 : أَكْتَ
 أن رجالا أصاب من امرأة قِبلة، فأتى النتبئ-صلى اللهُ عليـه وسلمر- فذكر ذلك الكه، فنتزلت هلذه الآية، فقال: يا رسول اللّه: ألهذا خاصصةء! قال: "بل وللناس كافل"". رواه البـخاري ومسلمم من حلديث ابن مسعود رضي اللّه عنـهـ.
وعن معاذ بن جبل-رضي
الله عنـه - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليهي وسله-t "اتق اللله حيثـها كنتَ، وأتتبع السيئـةُ
 بُخُلق حسن". رواه الترْرَذِي.
 والمنْ أن جعل دينَنـا يُسرَا، وشرع, لنـا أبوابًا من الخير الحير، وطرقا اللأعهال الصالحالحات كثيرة، ليستكثر المسلم من أعمال البـرُبها يقـدر عليـهـ، وها يُنتاسب اسِتعدلاده وحالياله بعد أداء الفرائض، كما قال النبي-

ويُوْهُلهمه لدخول جنـات النعيهم،
 آلِّستَ شَ
 (الأنبياء: (₹V))،وقال-عزوجل-新


وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: قـال رسولا اللَهـ صلى اللّه عليـه وسلهم-:"إن الله كتب الحسنات والسيئات، فـن هوَ بـحسنـة فلم بيعملها كتبها اللّه عنـلده حُسنـة كاملهُ، فإن عمِلها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعممائة ضعف، !إىى أضحاف كثيرة، فإن هُّ بسيئدة فلهُ يعملها كتبها الله عنلده حسنـة كاملة، فإن عملها كتبها الله عنده سيئة واحلدة". رواه البـخاري ومسلهم. عبـاد الله: اعلموا أن اللهـ عز وجل- غ غ يهُحو السيِئِ
 بالحسن، كما قال اللهـعز

الحممل لله العزيز الغففور، فهن اتقاه وقاه الله الشرور وألمكروهات، وأسبيغ عليـه الدارِيْنِ الخخيراتِ أيها المسلمون: ألا أخبركم بـخير النـاس، وأعظم العابلدين أجرُا، وأفضلههم عنـد رب العالمين ذكزَاء هو من أتبَعع الحسناتات الحستنات،وحفظ نفسهلبحفـ اللله ومعونته المحرهات، قـال الله تعالىى: (إنًا

我 الْقَ كُتُتْ . $(\stackrel{r}{ }$.
 أتبَع السيئـة الحسنـة، فعمل الحسنـة بعد السيئة يمحوها ويقِي من عقوباتها ـِ2 الدنيا والاَخحرة، ويثقُلِ بها ميزان العبد عند الله تعالىى، فهن رحمة الله وفضله وعدله الهـ أن يـحفظ لْعباده مثاقيل الذّر من فعل الخير والعهل الصالح، ويُضاعف لهم ذلك ليُعينهم

[^1]بين العبد وربيّه زمان ولا مكان.
 : طه ( ) ( )
粫


 آلِّكَابْ

فاتقوا الله تعالى بامتثال أمره الأكيد، واعلموا-عباد اللهـ أن الشياطين ـِ2 رمضان كانت عنكم مُصفدة، وبعد روضان تتمكن وِ غيره ما لا تتمكَن رمضان، والشيطان خبيرّ بطرق الخير وفضائل الأعمال، يدعور الاجنسان بمكره وخدالعاعه أن يأتي بما يُضادّ الأعمال الصالحالحة، أو يُنقص شوابها، ولكن المسلم قويٌّ بتوكّله على الله، وإيمانه بوعد

 الشيطان خائبّا حسيراً، فهو حريصر أن يأخذ بثأره منكم ليججل الأعمال هباءً منثورًا، واستديموا نُعَمْ العبادات عليكمر
 ! !خوة الإسلام: إن أوامر القرآن كثيرة هِّ اللدعوة إلى الاستقامة على التقوى، والاستمـرار على الهُدى، يقول ريُّنا-جل وعلا-ا:
 (11Y: هود
وصايا عظيمة (هئِانية تتضمًن الأمرَ بالإقامة على أمور الإسلام، والتزام منهج الدين، والاستمرار بٌِ التقيُّد بقيوده، والوقوف عند حُداوده، والاستجابة لاوامره والانتهاء

وضررها: أنها تُنقصْ ثواب الأعمال الصالحة، كما قال النبيي-صلى الله عليه وسلهـر: "من اقتنتى كلبِّا نقص من أجره

كل يوم قيراط إلا كلبَصيل"
معشر المسلمين: كنتم رمضان الذي أنعم الله عليكم فيه بكل الخيرات، وصفت لكم فيه الأوقات، وحزّتم فيه على أمظم الأجور، وتلذذتم فيه بطاعة ريكم الرحيم الغفور، فلا
 ولا تنقصوا ثواب قرباتكم بطاعة الشيطان، فقد كنتـم حصن من شره بالصيام والقيام، وبعد الصوم يريد أن يدعو من استجاب لثه إلى هوان الذنوب والخسران، فادحروه بالاعتصان الـانوا بالقرآن والالتتجاء إلى الرحمن. ومن كان مُحسنا ـِّ شهر الصيام فليحمد الله كثيرًا، فلله الفضل والمنة أولا وأخيراً على عباده، وليَّدُم على طاعلى ريه حتى الموت، فقد ذكرورا عن السلف أنهم كانوا يسألون اللّه ستة أشهر أن يُبلغههم رمضان، ويسألون الله ستة أشهر أن يتقبُّل منهم رمضان، وكانوا على استقامة بِّ جميع الشهور والأعوام على الدوام. قيل لبشر الحاوِّ-رحمه اللهـ-: إن قومًا يجتهدون رمضان، فإذا ذهب تركوا، فقال: "بئس القوم؛ لا يعرفون الله إلا ِيْ رمضان"
وأما من فرّط وأساء فيما مضى من العُمر فليتقرَبِ إلى ربه بالتوبة الصادقة، وليُقبلِ على عبادة الله تعالى، فهو ربّ الشهور وربُ العباد، ولا يحول

صلى اللّه عليه وسله-: "إن هذا الدين يُسر، فأوغلوا فيه برفق، ولي يُشادَ الدينَ أحدُّ إلا غلبه، فسلدُدوا وقاربِوْا وأبشروا"، وكما أن الحسنة بعد الحسنـة زيادة بعد السيئات يمحُو الله بهنُ الخطيئات،فكذذككالسيئاتبعد الطاعات قد تحّبط الحسنات،





 , وَكَ ( (التوية: وجل-: ( (المنافقون: $)^{\text {( }}$
وعن أبي موسى الأشعريرضي اللّه عنهـ قال: قال زسول الله-صلى الله عليه وسلهم-: "إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم، يُصبح الرجل فيها مؤمنًا ويُمسي كافرّا، ويُمسيا مؤمنًا ويُصبحِ كافرَا"، رواه أَبو داود والترملذئير
فهذه الأدلة أفادت أن من المعاصي ما يُحبط العمل، فاحذر-أيها المسلم- من كل ما يُحبط الأعمال الصالحات، وحاُفظ على طامى طاعتك بلدوام الاستَقامة، والله تعالثى قال: (1)
 (Tr
وللمعاصي بعد الطاعات ضرز آخر دون إحباط الأعمال،

طاعة الله، ولهذا أمر اللههجل

 أيها المسلمون: لقد تفضًّل عليكم ربكم سبحانه، فشرع لككم من النوافلل ما هو من جنس الفرائض ليزدداد المؤمنون من ثواب اللّه، فاشكروا اللّه على ما هداكم وشرع لكم من طرق هنا الدين ومن أحكامه، فإنه أعظم نعمة أنعم الله بها على الونسان، فاعمُروا أوقاتَكَم بطاعة اللهـ جل وعلا-، ولا تشغلنُكم مطابُبُ الحياة الفانية عن حقائق الآخرة الباقية؛ فإن الفلاحَ والظّفَر إنما هو هِ الاستقامة على طاعة اللهـ جل وعلا- إلى الممات، كما كان عليه نبيُّنا محمد-صلى الله عليه وسلم--
ثم إنه قِد صحَ عن رسول اللهـ صلى اللّه عليه وسلم- أنه قال : "من صامَ رمضان شمر أتبَعهُ ستُّا من شؤال فكأنها صامَ الدهر هركلـ" . ولهذا ذـهب جمهورُ أهل العّلمَ ! !لى استحبابصيام سواءُ أكانت مُتْفرُقةُ أم مُتتابعة، إلا أنه منز كان عليه صومُ واحِبّبٌ فإنه لا ينبغي أن يُقدَّم عليه غيرُرْ
 الشريعة، أن الواجبَ أوُّلى وآكَد من
غير الواجب.

عباد اللّه: (إِنَّأَّةَ笔 (布) (الأحزاب: هr)، وقد قال-صلى الله عليه وسلمه: " "من صنى علئيً صلاةٌ واحدةٍ صلّى الله عليه بها عشرًا". فصلْوا وسلموا على سيلـ الأولين والآخرين، وامامام المرسلين. والحمد لله ربا العالمين.
صلى اللّه عليه وسلهـ قال: "من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرْض أو من شيء فليتح اللـه منه


 حسنات أُخذ من سيئات صاحبه

فخُحمل عليه". وٌِِّ صحيح مسلم أن النبيصملى اللّه عليه وسلم- قال: "إن المفلسَ من أمتي من يأنتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتتي وقِد شتمَّرْ هذا، وقَّفَفَ هذاً، وأكل مال هذا، وضربِ هذا هذا، وسفك دمُ هذا، فُيُعطى هذا من حسنـاتِاته،
 حسنـاته قِبل أن يُقضضَى ما عليه أَخْذِمن خطاياهـم فطرحت عليه، ثـرطرحِّالنار". فِالسِلامةَ السلامةَ، والِحَذَرَ
 صلى اللّه عليه وسبله- يقول: "المسلمُ من سلمُ المسلِّهون من لسانهd ويـهة".

ولهذا جاء يـٌ حديث سفيان
هِ حديث حسنّ صحيِّ-، أن سفيان حينها طلبَ هذه الوصية من النبي-صلى الله عليه وسلم- قال

 صلى الله عليه وسلم- بلسان نفسه الشريفة، ثم قال: "عليك

هذا".
فُكُن-يا أيها السسلمـ حافظًا
 الصالحة حتى تلقَى الجزاءً الحسين عند الله-جل وعلا-ه، وذلك لا يكون إلا بالاستقامة على

عن زواجره على الوجه الأكمل والطريقاُلأقوَمَ.
ورسولثنا-صلى اللّه عليه
وسلم- يُوصي أُمْته بوصية عظيمة ذات عبات جميلةُ الثعنى قليلة المبنى، إنهاً وصية تقتضي لزومَ الاعتقاد الصحيح، والتمسُّك بالصبر على الطاعاتواجتناب المنهيًاتات جاء سُفيانُ بن عبد الله الثُقَفَي إليه-صلى الله عليان وسلم- فقال: يا رسول - اللّه: أوصنيّ، وقل لي يُ الإسلام قولا
 "قُل: آمنتُُ بالله، ثم استقم". والحديثٌٌِِ صحيح مسلم. إنها وصايٍا ـٌِِ القرآن والسنة تكفل العيشة الرضئّة، وتضمنُ الحياة الطيبة والسعادة الأبدية، يقول ريُّنا-جل وعلا-: (إنٍ التِّنِينَ
 , ( ) (الأحقاف: ٪ا، 18).

فيا إخوة الإسلام: إنه ينبغي على من تفضل اللّه عليه بالسارعة إلى الخيرات وِّ رمضان أن بححمَد اللّهـجل وعلا- وأن يشكره حقَ الشكر، ثم عليه أن يسير على الطريق المستقيم، وأن يزدداد تقرُّبًا إلى المولى العظيم، المِيم، وأن يكون حذِرًا أشدُّ الحَذْرِ من !إهداء حسناتهُ لغيره، أو أن يبُوءُ بفعله القبيح أن يبُوءَ بسيئاتِ غيره، وذّلك لا تحصُل السلامةُ منه إلا بأن يصُونَ لسانه عن أمراٍ الِّرلماين، وأن يكون حذرًا أشدُ الحِّذر من أذذيّة المؤمنينِ، وأن يتحلل من حقوق ومظالم المسلمين.


## 共

الإشارة المانصفة إلى جهود من سبقه هِ هذا الحضمار، وإلى المعين الــنـي أخــنـ منـه صلاح الدين، فما صلاح الدين رحمهd اللّه إلا
 أبرزهـم نور الدين محمود زنكي، وقد كان نعم الخلف لأبيه عماد
 الدين محموود منذ صغره على القرآن الكريم والفروسية، حيث
 العلماء ليتولى تربيته، فلما شبَّ كان مرافقَا لأبيهـ ـِ2ْ جهاده، وخبر 2ٌ هذا المجال، فكان رجلا
 تفسهd. (الكامل لابـن الأثـير؛
( $11 \varepsilon / 11$
ولــا آل الأمسر إليـهـ كــان كثير
 الاجسلامية؛ فكان كثيرًا ما يتمثل




أعلام النبلاء).

الأصعدة السياسية والدينية والاقتتصادية والاجتماعية،، ثم أخذذ يشرح لنا هذه الأسباب
 أبو شامة
 الزمان كالجاهلية همة أحدهرم بطنه وفرجه، لا لا يعرف معروفا ولا ينكر منترَا، إلا ما أشرب من هواه ه. اهـ بتصرف يسير. ويقول الرحالة ابـن جبير هن أهل المشرق: : هوما سوى ذلك مـا مـا بهلنه البلاد الشرقية فأهواء وبلدع وفرَق ضالة إلا من عصمهـ
 ابنجبيرصن00). المالمور الثانير: :مهود مباركة سبقت سلاح الالين وهيًّات لظّهوره:
مها لا شك فيه أن الأمــة وهي بهذا التتردي لا يمكنها مواجههة أعدائها ولا استخلاص أوطانها من براثن الاحتـلال وهي تحتالج لا:صلاح أحوالها إلى جهود رجال عـبر أجـيــال، وهــذا هــوا الــديا حــــث، وقـيـل إن الحـديـث عن جهـود صــلاح اللديـن لا بــد من

الحــــد للّه والـصـــلاة والســلام علي وسول اللّه صلي اللّه عليـه
 دخول الصليبيين بيت المقدس ونتـنـــول الـيـوم دخـــول صـلاح الدين لاستعادة بيت المقدس ويضّم حديثنا بعون اللّهِ هِّ هذا

الموضوع محاورا
المaور الالول: أسبابا سقوط بيت
الحقدس:

لم يكن سقوط بيت المقدس بــايـــي الصـليـيـبيـين بسبب

 وضنعض الحُكام، وسوء الأحـوال
 والاقــتــــــــــاديــة، ولـــــترك للمؤرخين وصف هذه الأحـوال فيما يلي: قـال الدكتور ماجلد
 جيل صلاح الدين،؛ >احتاجت عملية تحـريـرـر الأقـصنـى إلـى جهود ضخـمة، ولم تكن الحاجـة إلـى كـل هـــند الجهـود المخلصة !! إلا بسبب تردي أحوال الاسلمين قبيل الغزو الصليبي على كل


Upload by: altawhedmag.com

العباسيـة هٌِ بغلداد وتور الدين 20 الشام. (راجـع مفرج الكروب (لابن واصل).
الهمور الرابعا: : بهوهد صسلاح الدين لاستشادة بيت المقدس
إن الجههود الثتي بذلّها صلاح الدين لاستعادة بيت المقدس كثيرة وأخذلت منـه سنين طويلة

نستطيع تلحخيصها فيها يلي' ا- الــق الفاطميـة والحركات البـاطنيـة الـا لها من أثر سيئ ـِ ديْ دين ودنيـا الناسن ولتعاونها مع أعداء الأمهة. الا- الاهتهام بالعلم وتشجيع العلهاء على محـاريــة الأفـكـار الضالة وإعادة الأمةإلى وحلدتها على الكتاب والسنة. (محهل العبلدة من كتاب أيعيل التاريخ


 الأيتام والفقراء وضبط القضاء وإعـــادة ســلـطـانــهـه (المصــلـر

السابق) ع- الاهتهام بتولية القيادات

 الاقتصادي والاعجتماعي، هأزال الضـرائب عن كاهل الناسووالتتزم جـانب الـثــرع فيها وازدهــرت الاحـيــاة، والهـتــم رجـــال صـلاح
 بـإممار المدن وتركوا حيـاة الترف وأقاموا الثنشآت المهامهة والمثيلدة وخزانات المياه وإقامة الجسور. (من كتاب هكذا ظهر جيل صـلاح الدين، بلدكتور ماجد كيالانذ) . 1- ووجّسه صـلاح الدين عنايـة خاصة بالصناعات الحاتريبية


الجهاد حتتى ظهر جيل صـلاح الــديـن الاــذي حــهـل الأمـانـــد بصلدق ووفى بالعهل روكـان من أهــم الوصايا التي أوصـى بها نــور الــديـن قبـل وفــاتــه صـلاح الدين هي القضاء على الدولة
 حاربت دولة الخالافة، وناصرت أعــداء الأمــة ونشرت البـدعاعة والضضـلالـةه. (مـن كتاب صـلاح الدين رؤيـة معاصرة).
 التّي قام مبا مسلاح الثاين
كـان صـلاح الدين أحــد الجنتود
 الدين شيـركوه ـــ الحملة التي وجهها نـور الــديـن محهود من
 وأبلى بـلاءُ حسنًا أثناء حصار
 (راجــــع الــكـامـل لابــــن الالثــير
-والبـلايـة والتهايـة لابن كثيرا
 الدوولة|الفاطميـةونجحيزتثبيت سلطته بالتدريج وبالتعاون مع بقية قواد نور الدين محمود، ما بسط سلطانه ولمّ يعد من يعارضه حتى أصبح الخليفة الفضاطهي اللعاضل باللنه لا يـجد من يستعين به لو خالف الو صلاح الــديـن، ووهـاول صــالاح الدين !إمـادة دولــة الخاولاقة القباسيـة السنية والقضاء على الداولدالد
 بوفاة العاضل بـالله الفاطهي
 الاعالم الإسلامي بالمصالمضاء على اللدولة الفاطهية تلك الثدولاءلة التتي تآمرت هع أعمداء المسلهينين وتعاونت محههم وحاربت الدولة

وذكر أيضْا الذذهبي رحمهه الله: رأن نور الدين بذلٍ جهودا كبيرة
 ووجه أكبر جهلده لأهل التشيع والإسهاعيليين ومنعهم من سب الصحابة وأبـطل كلمة: احي على خـير العــهـله مـن الاذلان الان وهـا معها من زيـادات ـِ الأذان وضيق عليهم شحاولوا التحالف مـع المعليبيين ضــلده كها قام نــور الـــيـن بلدعم السنـن دون التعصب لمذهب هقهي معينه. (سير أعالام النبـلاء)
 المظـالم فقل بـنى دارا لالعلدل كــان يـجـلس فـيـهـا يـومــيني
 الرعية؛ فخخشيه الأمراء والقواد
 شيئًا مها زاد ـِ ترابط الماجتهع
 الدولتين، أبو شامة، وسيـر أملام
 والحلديث عن نور الدين محهودو وجـهـاده يطول لكننتا نحتصر القول لنصل للمطلوب، يقول
 كتابه الفتوح الإسلاميـة عبر
 رتــوـوِ نــور الــديـن محـهـود بن

 الجهاد التتي غرسشها واللده بلدماء الالثــهــلـداء وعــرق المـجـاهـلـيـن وجراحههم، وبعد أن غرسس نور الـلديـن غرسـة جـلـيـدة حمهلت راية|الجهاد يو2 مصرصالاحالدين جنديًا جليـئا من جنلد الاجهاد الإسـلامي، اهـاهـ. وهـكــذا تعاقبت أجـيـيـال على


Upload by: altawhedmag.com

الدين محمود ثلهذا المناسبـة الـتـي كــان يعمل لها ثـمـ أتهها اللهه على يلد صلاح الدين وهن معه، وبعل هذا الفتتح المبين وفى الكسلهون ثلنصصارى بعهودهم وأخــرجــوا مـن أراد بالشـرط المتفق عليـه وبقيت كنانئهـر على ما هي ما مليهـ سوى ما ما أخذلوه هن مساجل المسلمين، وقّل خز كثير من كبرائههم بأموالههم ولم يـرفعوا عن ضعفابئهمر وعلى رأس هــؤلاء بطريـق القدس وجهـع كثير من رجال الدين النصاري وقــلـ بــذل بعض المسلمهين من أهوالههم فديـة للنصارى الضعفاء الدين لم يتكلفوا من دفع المبلغ المستتحق لكي يخخرجوا. وكـان صـلاح الدين رحهـه اللـه
 وأعمزة القوم اللذين أذلهم الله،
 وغيره من المؤرخين صورا لتبـل وســهـو أخــــالاق صـــلاح الـلـيـن صور مشرقة. (صورة الإسلام الاحقق)
أه هليقرأ المسلهون تاريبخهم وليقارنوا بين ما فُهله الاوسلام حـين دخـل بيـت المقادس أيـام مهمر رضي اللّه عنـه وأيام صصلاح اللدين رحمهه الله وبين ها فعله النصارى حين دخلوا النوا القلدس
 الميـلادي، وكذلـكا ما فقله الييهود
 فلسطين وها يفعلونـه إلى اليوج، وفـيـهـا تـــــدم بـيـيان لأسـبـبـاب النصصر وأسبـاب الهزيهـة على مر التتاريخ فليتأمل المتأهلونوآخـر دعوانا أن الحمدل الله رب العالمين.

والمـــلـن والــتــلاع، وبــد أ صـلاح اللدين يطهر بقاياهـم وقــد تـم
 !إلى درجة أنهم أصبحوا فيضا الإسال(مي). اهـ بتصرفـ يسير.
 "وصــل المسلمون إلـى أســـوار
 الخامس عشر مـن رجـب سنـة برهیه، وكانت المدينـة محصنـة تحصينًا عالئَا وبها من المقاتلين ما يزيـل على ستتين ألفا معظمهـما أهل خبرة ومقاتلةه، ابن الأثير . وحاصر الـسامون المدينـة من كل الجهات وذكـر صـلاح الدين القور بها فعلوه بالمسلهين من أكثر من تسعين عامُا حتى ظلن القووم أنهم مالاقو المصير ذاتـه وينّسوا هن النصر وتيقنتوا الموت وهموا بحرق المدينـة وقتتل من عنـندهـهم مسن أنســرى المسلهـين وعناهها استششار صـلاح الدين القواد والعلماء فأشاروا عماحيه بتأهين خرورج المحاصريرين شقابل





 والمعشـريـن هـن رجـبـب
 مشهودًا علا فيـه صوت التكتكبير،

والتهليل، والتحهييل. وِوْ الجـهـعـة التـالىيـة أقيهـت صـلاة الجمعدة الأولى ـِ السسجل الأقصى بعد تطهيره، وصعلد الخطيب يخطب الجمعلة على المنبـر الـــذي كـان قـد أعهـده نور

ديـوان لألسطول البحصري ودور لصناعات السفن هِ القاهرة والإسكنـدريـة،ودمياط.(المصلدر السابق)
 الطريت إلى القدس (معركة حطين) : خـاضن صــالاح الــلـيـن هـعـاركا كثيرة مـع الـغـزاة ملى جبهات
 لـكـن مـعـركــة حـطـين وبـعـد أن أنعم الله على المسلمين بالنصر الحاسهم فيها كانت هي الطريق المبـاشر لبيت المقلدس والبوابة التتي دخـل منها صـلاح اللدين والكسلمون ملدينة القدست قال ابن واصل بِّ مفرج الكرورب: (أصبحالطريق مهعلدا أمامصلاح الماح اللدين للتوجه إلى بيت المقدس بعلد حطين مباشرة؛ حيث كان ملكها وهعظظم قواده أسرى لديـيه كها أن المهالك الأخـرى كانت مههومة بما أصابها من هزيمة 20 حطين، ولكن صلاح اللدين آثر أن يتوجه ليقوه بيعض


 وكـنـا نـأهـل بسط الحـلـيــي تفاصيل المعارك التي خاضنها صــالاح المديـن والمسلمون وها مـنٍ اللّه مليهـ هـن نصر، لكّن اءكان لا يسع والوقت ويكفي أن نتقل شهادة هؤرخ هن الالعاء بنتيجيجة معركة حطين،

 مصركا حطين نكبية لا مثيل لها بالانسبـة لالهسيـحيـيـن الصصليبية؛ فقلد هُزم جيشهم ولهم يبق مـن الـرجـال المقاتلين



## الطالاب والمهلميزن


 الاححتقاروالتنقص والجفاء. وها هكدا تورد الإبل، وها هكذا تكون العالاقِة بين الطالاب ومعلمهـه. وإذا سـارت على هذا النـحو فما المنتظر هن الجيل الذي يـتربى على تلك المعاملة! 2 ولهذا فإنه جلدير بالطالهاب تبـجيل هعلهيهم، واحترامهم، وإن كانوا ناقصين نظرههم؛ فخخلد- أيها الطالبـ ما عنلد معلملك

 ثم إذا أردت نقاششه هِ موضوع ما فليكن ذلكا بأدب، وحسن تأتٌ بعيـنا عن رُفـع الصوت أو الاعسفاف.

ثمر إذا وقع معلهلك يوْ خطأ ما، وأردت ذفت نظره إلى ذلكا
 وليكن تنبيهك بأجمل عبـارة، وألطف إشارة يلدرك بها المحلم خطأه دون أن تشوش عليـه قلبـه.

ثم الزم أدب الصلاب هعهd، فـلا تقاطعهـ إذا تتحلث، ولا تتششفل عنـه إذا شرع

## (n)

الحممل الله، والصـلاة والسالام على رسول اللله، وعلى آلّه وصحبـه وهن والاهد، وبعلُ : الططلاب والمعلمون يمثالان شريـحِة كبـرى من النـاس، فأكثرههم ما بين مُعَلم وهتعلمه، أو من قـد كان كذثك.

ولا ريبب أن هذا الميلدان هن أرحب الميادين ثلقاء والتأثير والفائدة سواء ثلالفقراد أو ثلالمة. وهع ذثك تجـد أن لغة المشاعر تكاد تضمر عنالد بعض المنتسبـين إلى هذا الميلـان العظيهم؛ فترى هن بعض الطالاب قلة احترام للمعلمين، وتجلد فيههم من يطلق لسانهـ وِ ثلبههم وعيبهمه.
 ولا التأدبب بأدب التتلقي عهوهُا ؛فربها.تأخر امن الون الدرس، وربما أحرج أستاذه بالأسئلة التا التي لا
 عن المحلم وهو يلقي الدرسس، وربها اشتغلل عن
 والمحلمٌ يراه وهو على هلذَ الححالّ. فهلذه مظاهر توحي بأن من يقع فيها لهم يعرف حتق العلم، ولمّ يتأدب بأدب أهله. وهي- يِّ الوقت ثنفساه تُوهي حـبالْ الود بين المعلمهين والطالاب.
وكذلك تتجل عنلد بعض المعلمين تعسفًا وشلدة خارجـة عن طورها، فتراه غ لميلي


العادة بالآباء والبيوت، وما ذلك إلا آثر من آثار المعاملة من المعلم.
هدا ومها يرسخ المالمبة وينهيها بين
ألمّلم وطالابه زيادة على ما ما مضى ما بيلي:
أ- العناية بهصالح الطلاب وأحوالههم؛ قال ابن جهاعة- رحمه الله-: (وينبغي أن يعنى بهصالح الطالب)، وقال: (ويؤنسهم بسؤالهـم عن أحوالههم وأحوال من يتعلق بهم). ب- الصبر على بعض ما يصلدر من الطلاب؛
 يدركون أن ذلك نابع من محبته لههم، وشفقته

عليهه.
قال الإمام النووي-رحمه اللهـه: (ويجريـه مجرى ولده ــِ الشفقة عليه، والصبر على جفائه، وسوء أدبه، ويعذره تعرض منـه ـِ2ٌ بعض الأحيان، فإن الإنسان

معرض للنقائص) . (تذكرة السامع ص1ه1) . ج- احترام الطلاب ومراعاة مشاعرهمه؛ فالمعلم النبيل ذو المروءة والأدب هو من يحترم طلابه، ويراعي مشاعرهمه، فلا يؤذيـهمر بكلمـة، أو إشارة، بل يحفظ عليهم عزتهم وكرامتههم طالما أنهما يسيرون على حد الأدب. قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: (أعزِ الناس عليً جليسي الديّي يتخطى الناس إلمي، أما واللّه إن الذباب يقع عليه فيشق علئي)

ولقد كان رسول اللهـ صانى الله عليه وسلهـ
 منههم نصيبـه، ولا يحسب جليسه أن أحدلا أكرم عليه منـهـ
د- التعرف على أسهاء الطالاب؛ لأن ذلك
يشعرهم بقيمتههمواعتبارهم.
قال ابن جماعة- رحمه اللّهـ: (وينبغي
أن يستعلم أسماءهم، وأنسابهم، ومواطنهمه،
وأحوالهم). (تذكرة السامع ص. 1 (1).

وإذا أردت أن تكسب الودد، وتستولي على الأمد- فراع أدب المحادثة مع معلمك؛ فإذا شرع
 فكَّك فاطرب، وإذا أفادك بـفائدة فأظهر الفرح !إلى غير ذلك مها تستجلب به المحبدة، وتطرد السآمة والوحشة.
ثر إنه حقيقٌ على المعلمين أن يعوا جانب المشاصر الصادقة وأثرها، وأن يكونوا لططلابهم مثل الوالد مع الولد، فإذا أردت- أيها المعلمـ أن يحبك طلابك فأحببهه، وإذا رغبت بأن يعاملوك وكانثك أب لههم فعاملهم وكانْهم أبناء لك، فإن من الطباعالاللازمة للطلاب أنههم يحبون من يتحبب إليهه، ويميلون إلى من يحسن إليهه، ويأنسون بمن يعاملهم بالرفق، ويقابلهم بالبشاشة والبشر، فها لم يشعر الطالب أن معلمه يحبيه، ويحب الخير له فله فلن يُقبل على الـي التلقي منـه، ولو آيقن أن الخير عندهر، وأي خير يمكن أن يته بغير بحبء فجدير بالمربي الحاذق المخلص، إديا إذا أراد أن يصل إلى نفوس طلابه من أقرب طريق، وأن يصلح نزعاتههم بأيسر كلفة، وأن يحملهمر على طاعته وامتثال أمره بأسهل وسيلة، أن يتحبب ! !ليهمر، ويقابلهه بوجه متهلل، ويباد لههم التتحية بأحسن منها، ويحادثهم بلطف وبشاشة، ويظلهر لههم من الحتنان والعطف ما يحملهم على محبته، فإذا أحبوه أطاعوا أمره، واذا أطاعوا أمره وصل بٌٌ توجيعه يريد، وتمكن من حملهم على الاستقامة، وطبْعهِهم على الخيرورالفضيلة. فإذا ملك نفوسهم بهذه الطريقة حبب

 أحب معلمه حبّه أبويه، وأحب المدرسبة حبا حبـه بيته، وكثيرا ما ترى من الطلاب الدين الـين يربيهم معلموهم على هده الطريقة الحكيمة يباهي




Upload by: altawhedmag.com

للطلاب والشفقة عليهم، بحجهة أنهم يلـركون ذلك. غ، بل إنهم يـدركون ويميزون، ويلحظون ذلك من نظرات العيون. هلذهبعض الأمورالتتي تحببب المعلم لطلابـه، وتحببهه بـه، فإذا أحببـت الطلاب وأحبوك وجلدت سعادتكا بينهه أكثر مها تجلدها وـ البيت وبين الالصحاب.
وإليك نبـنة عن أحوال المحلهـين هع الطالاب، وأحوال الطالاب مع المملمين فقلد روى اللدين دونتوا ترجرجمة الإمام الفـاتح أسلد بـن الفرات، أنـه لما كان يأخلذ العلمر عن الإمام محهـد بن الحسن
 محهدل بن الحسن إذا رأى تلميلاه أسشل بن الفرات فلب عليه اللنوج وهو يسهر العلم عنـه نضضح على وجهه من الماء، ليـجلد
 ينهضض إلى مستتوى الإمامةحو العلم. وللحلـيث بقيـة إن شاء اللهه، والححــ للنه رب المالمين.

هـ- مخاطبتههم بكناهم وأحب الأسهماء
 قال ابن جهاعة: (وينبغي أن يخاطب كال منهمر ولا سيها الفاضل المتهيز بكنيتـه ونحوها من أحب الأسهاء إليهه، وما فيـه لـالـه تعظيم وتوפير) فعن عانششة- رضي اللله عنها(كان رسول اللهه صلى الله علي عليه وسلهم- يكني
 و- استشارتهم بيعض الأمور؛ فذلك مهما يزرع الثقة يو نفوس الطلاب، ومها ينـوي الألفة والمحبـة بيتنهم وبين معلمهه. ز- معرفة الطبـانئع وفهم العقليـات؛ فبـذلك تعامل الطالب بها يوالئهه، وتعالجهه باللدواء الذي يـلانئهـه.

ح- صضاء السريرة اللطلاب؛ فإذا كان المعلم
 الطلاب، وعلموا منـه الإخلاص لههم، والرحهـة
 فلا ينبغي أن يستهان بإضهار المحبة

## تهنئة واجبة



 الرساكة والمناقششة من كلل من:

أ.د / شريـفـة عبـلد العزيـز حسن. أ.د / نهاد أحمد كرم. أ.د / غادة سعل عبلد الحطلب.

أ.د / داليـا عبـل اللطيف.
أ.د / إيمان عبـد القادر عبـل السـلام.
وأسرة هجلة التوحيـل تهنىئ الاخخت الباحثة، وتتتهنى لها هزيـذا من التتوفيق والرقي والتقلدم. ركّيسن التتحريـر
ro الثتو" شوال

Upload by: altawhedmag.com



## أثر السياق 22 فهم النص

## (av) 2 anan fill fly

 الححمد لله وحلده، والصـلاة والسالام عالى من لا نبي بعده وبقددما زال
عن آيات الوحجاب، ثم التقلنا إلى الأحاديث، وذكرنا منها ثمانية أحاديث، وتستأثف البحث


## 

وتفطية الوجه من معرفتهن "خ الثلس، إلا أنـه يجوز أن يبيح لثهن كشف وجوههن أحلد أمريـن: إما أن يكون ذلك ئك قبل تنزول الحججاب، أو يكون بعده لكوبِهن أمنَّ أن تُدرك صورين من شدة الغلس فأبيح لهن كشف وجوهوهن. (المنتقى شرح الموطاً، لأبي الوليد البـاجى (9/1
قال الداوديء معناه ما يعرفن أنساء هن أم رجال، وقيل ما يعرف أعيانهن، قال النيووي: وهذا ضصيض؛ لأن المتلفعة هِ النهار أيضًا يُعرفِ عينها، فلا يبقى ـِـْ الكانلام فائلدة".

وتعقب العيني النووي، فقال: هذا ليس بضعيف، لأنه ليس المراد من قولئه ما يعرف أعيانهن، ما يشخضصن حقيقة التشخخيص، بل معناه: ما يعرفن أرجال أو صبيـان أو أو أساء
 وقال يِّ "عمدة القاري": "ثم عدم معرفتهن يحتمل أن يكون لبقاء ظلمة من الليل، أو لتفطيتهن بالمروط غايـة التتغطي، وقيل ما

الحديثالتاسع: من عانشة رضي اللّه عنها قالت: "إن كان رسول الله صلى اللّه عليـه وسلما 'ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروظهن ما يُعرَفْن من الغلس".. (متفق عليهه). وهِ رواية - عند البخاري - "ولا يعرفن بعضهن بعضا". (والمرط: كساء من صوف). الاستدلال من الحديث: المري
 عند تبيين وقت صلاة الضجر (الغلس: هو
وقت اختتلاط ضوء الصبح بظلمهـة الليل). r- هل يستدل من الحديث على تغطية
 وقوله (ما يُعرَفن من الغلس): يحتهل

أمرين؛
أحدهـماء لا يُعرَف أرجال هن أم أم نساء من شلدة الغلس، إنما يظهر للرائي أشخاصهن خاصة؛ قال دلك الراوير
 الانساء من شلدة الفلس، وإن عرف أنهن نساء !إلا أن هذا الوجه يقتضي أنهن سافرات عن وجوههن، ولو كن غير سافرات لمنع النقاب

الحديث العاشرt
حديث عائشة رضي اللّه عنها، قالت: "أومأت امرأة منوراء ستربيدها كتابا إلى رسولا الله صلى اللّه عليه وسلم، فقبض النبي صلى

 امرأة لغيرت أظفارك"؛ يعني بالحناء (سنن أبي داوود وغيره سنـد الحلديث: حدثنـا حسن بن موسى قال حدثنـا مطيع بن ميمون العنبري يكنى أبا سعيلد، قال حدثتني صفية بنت عصمة عن عن عائشة أم المؤمنين. مطيع بن ميمون العنبري، أورد ابن عدي هلا الحديث يٌ الكامل بٌ ترجمة
 حديثآخر،وجميعا فيرمدحفوظين" (انظر

الكامل ت وقال عنـه الحافظ ابن حجرا الين الحديث
 قال الألباني: وهذا سنـل دلين (الثهر المستطاب صعـا

 المستطابص ص قلت: مطيع بن ميمون العنبري ضعيف، وكذلك جهالة صفية بنت بصه عصهة، فالحديث من جهة سنـلده ضعيف، والشيخ الألباني، إنما حسَنـه لشواهنده الكثيرة التير التي أوردها، ،وإن كان لا يـخلو سنند منها من مقال. الاستدلالل من الحايثريث
استـدل بهه من قال بوجوب تغطية الوالـوجه،
 المشهور: "وهذا الحايث يلدي يلد على أن نساء الصححابة رضي اللّه عنهه كن يستترن عن الرجال الأجانب، ويغطين وجوههن عنهم، ولم يكن الصحابة رضي اللاحه عنهم رجالا ونساءُ يفعلون شيئا إلا بأمر من الشارع،


يعرفهن أحلد، يعنى ما يعرف أعيانهن، وهذا
 أي: أنساء هن أم رجالو و وإنما يظهر للرائي الأشباح خاصة (عملدة القاري \&/• 4 ). قال الألباني مستدلا من الحديث على جواز كشف الوجه قولهاء: $ا$ يعرفن من الغلس: فإن مفهومه: أنه لولا الغلس لُعُرفن، وإنما يُعْرَفن عادن
 المعنى الشوكاني عن البـاجي، ثم وجدت
 بعضنا وجوه بعض" رواها أبو يعلى يــي مسنده بسند صحيح عنها. (جلباب المرأة المسلمة، ص10) قال التويـجري: وهذا الحلديث دليل على أن نساء الصحابة وضي اللّه عنهن كن يغطين وجوههن ويستترن عن نظر الرجال
 التستر وتغطية الوجوه لا يعرف بعضهن بعضا ولو كن يكشفن وجوههن لعرف بعضهن بعضا، كما كان الرجال يعرفـ يعرف بعضهمه بعضًا. (الصارم المشهورصال17).
 النقاب أو عدمه،، وإنها استـدل بـه جهماهير العلماء على وقت صلاة الصبح، ومن استـدل به على الحجاب استتدل بهفهومه، وهذا الاستلدلال يحتمل ما ذهب إليه الفريقان؛ من استلدل به على تغطية الوجا الوجه، ومن استلدل به على كشف الوجله. وإن كان الأقرب - والله أعلم - بضم روايـة أبي يعلى
 لا يلدل على جواز كشف الوجه أيضا ألوأ لأن المرأة إذا أمنتت أن لا يراها أححد يٌ ظطلمة الليل قـد تكشف وجهها مستترة بظلام الليل، خاصة أن الرجال كانوا يمكثون بعد الصلاة
 وسلم،، فتخلو شوارع المدينـة من الرجال، ، والله أعلم.

اختصنبه أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم فهو فرض عليهن بلا خلاف فـِ الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلا كلك لشهادة ولا غيرها، ولا يججوز لهن إظهار شخخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة

 إذا قعلدن للنّاس جلسن من وراء الحجاب، واذا خرجن حجابن وسترن أشخاصهن،
 رضي الله عنهها سترها النساء عن أن يرى شخصها، ولما توفيت زينـب رضي اللّه عنها جعلوا لها قبـة فوق نعشها تستر شخخصها (شرح النووي على مسلم عإ10/1إ1رشاد

الساري 119/1).
قال الألبـاني: "وهٌِ الحديث دلالة على أن
 جسمها فدل على أنها كانت مستورة الورجها الوجه، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت رضي اللّه عنها تعرف بجسامتهها، فلذلك رغب عمر رضي اللّه عنـه أن لا تعرف من شخصها، وذلك بأن لا تحخرج من بيتهها، ولكن
 ذلك من الحرج". (جلباب المرأة المسلمـة ص

قلت: من استتدل بالحايث على وجوب تغطية الوجه، قال: إن معنى الحجاب هو
 يكن هذا المعنتى هو المراد من الحوجاب، فماذا كانوا يغطون قبل نزول الحججاب، والحديث

 ينـازع فيه أحلد، فهذا أمر متفق عليه، إنما يبقى الخلاف - الدي أشرنا إليـه من قبل - ألما هل الرخطاب لأمهات المؤمنين يشمل جميع

النساء أم
وللحديث بقية إن شاء الله، والحملد الله رب العالمين.

كان مشروعًا للنساء، ولهذا أنكر النبـي صلى اللّه عليه وسلمب على المرأة ترك الخضابـي يـديها وأقرها على الاستتاروتاروتغطيما الوجهي"

واستلدل الشيخ الألباني بالحديث وشوانواهده بجواز كشف وجه المرأة وكفيها، وإلا ما أقر النببي صلى الله عليه وسلما المرأة على كشف يـيها. (انظر جلباب المرأة المسلمة صالماليا .(Vr
قلت: الحديث من ناحيـة السند فيـه ما ما رأينا، ومن ناحيـة متنـه إن كان لليد حكا الوجه فهو حصجة للقائلين بجواز كشفهنما، وإن كانت اليد قد يتجاوز من كشفها
 الوجهه، وإن كنت أرى أن مناولة الكتاب لياب ليس من حالات الضرورة، إلا لو كانت المرأة تغطي يلديها بكمٌ جلبابها الطويل ولا ترتا تاندي القفازين، فلما ناولتا الكتاب للنبي صلا صلى الله عليه وسله ظهر كفاهاها ،واللّه أعلم. الحديث الحادي عشر: عن عائشة رضبي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضربَ الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يـرفها، فرآها عمر بن الخطابه الخاب، فقال يا سودة: أما والله ما تخفين علينا فانـا فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسله بِ
 يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال ثي عمر كذا وكذا و قالت: فأوحى اللّه

 (متفق عليهه). وٌِْ رواية مسلم: "وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسمُا" (أي أطول من النساءاء)،

وروايـة أخرى : "وكانت امرأة طويلة".
الاستلد لال من الحديثر الحانر
قال القاضي عياض: "فرض الححجاب مها




وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تَوْدَّى قبل خروج الناس إلى الصـلاة. رواه مسلمر. وعـن أبـي سعيد الخـــدري رضـي الله عنـه قال: كنا نعطيها ـِ2 زمان النببي صلى الله عليه وسلهم صاعًا من طعامٌ أو صاعَا مِا من تمر، أو صاعًا
 وجاءت السمراء فقال: إني لأرى مُدَّيْنِ من سمراء

 رواه الجماعهة، لكن البـخاري لهم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال.. إلغ.
 اللّه صلى الله عليه وسلمر فينا عن كل صنا صغير وكبير حرِّومهلوكِ.. رواه مسلمر.
 من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعُا من تمر تمر أو
 وعـن عبد الله بن عباس رضي الله عنهـا قــال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

 زكاة مقبولة، ومن أداها بعلد الصـلاة فهي صدقلا من الصـدقات" رواه أبـو داود برقم 9 •7ا. قال الألباني: حسن. هلنه أحاديث صحيحة وحسنة عليها مدار

الحمد للّه، والصـلاة والسلام على رسول اللّه، وبعد: فقـد أحـبـبـت أن أذكــر تفسي وإخــواتي بالأحاديث التي عليها مدار أحكام زكاة الفطر، وكيف استتبط منها أهل العلم هله الأحكام. معنى زكاة الثطر هي الزككاة التي سببها الفطر من رمضان، وتسهى أيضا صدقة الفطر أولُا : الأحاديث التي عليها مدار أحكام زكاة الفطر:






















تقدم- وليس الكافر من أهلها.
 القدلرة أن يكون عنـلده فضل عن قِوتهِ وقوتوت من

 ويقي صاع فإنه يجب عليه إخخراجهن، وكذلك لو
偳 .(4Y/4

هذا هالأحاديث قِلد بيَّنت
وقت إخراج الزكاةاة، وأنه قبِل صـلاة العيلد، أو قبّل خروج الـنـاسـ إلــى الأصــلاة، وهو تحديل واضح وملزمُ لآخر وقـت الإخـــراج، ومـا جـاء حــليـث ابــن عـبـاسـن رضي اللّه عنهها "من أداهـا قِبل الصـلاة فهي زكـاة مقبولة، ومن أداهـا بعد الصـالاة فهي صدقّة من الصدقات"، هو أكثروضوحُا لتحلحيد نهايـةوقت الإخراج،ولبيـان الوجوب والالالـزام، فقولة "من أداها بعل المـلا الماة فهي صلدقّة من الصلـقات"، أي أيء فهي صدقَّة
 ويقع الإثم بهلذا التأخير. والظاهر أن من أخر أخرج الفطرة بعل صـلاة العيل كان كهن لما يخخرجها
 وقدل ذهب الاجمهور إلى أن إخراجها قبل صـلاة العيد إنما هو هستتحب شقط وجزهموا بانهها تتجزئ إلى آخر يـوم الفطر والحلحديث يرد ماليهه. (نيل
 الاجخـراج، فنقول+ إن الواجب ملى كل مسلم أن يخرج زكاة المطر قبّل أن يصلي صـلاة الميلد، ولا يصلي !!لا بعل أن يكون قِد أخرج زكاة فططره. أما أن


أكثر الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، وقد ذكرت
 علي هذه الأحكام. هكمُ زكا
حديثثا عبلد الله بن عهـروعبلد الله بن عبـاس
 والصحيح أن زكاة الفطر فرض، لانثها أولا زكاة

 إلى معناها الشريمي وهـو الـواجـبـ. فالحقائق الشرعية مقلَّمة علِي الحقائق اللفويـة، وقد ثبت
 الفطركما روى ذلك ابن خخزيمة.
 لأحكام الصيام //ساشب). 1 1805
ما جاء رضي الله عنههـا قال: ".. ززكاة الأفطر طهرة ثللصائم من اللفو والـرفـثر، وطعهـة للمساكين". قال ابن عثيمينء "والحكمهة من وجـوب زكـاة الفططر من رمضان ما ذكــره النتبي صلى اللّه عليـه وسلم "طهرة ثللصائم من اللفو والرفث"، وشكزُ الله- عز وجل-
 اليوم الدني هو يـوم عيل وفرح وسترور فكان من الحكمة|أن يعطوا هله الزكاةٍ من أجل أن يشاركوا
 ملى من تيُبْا
ورد ـٌِ حلـيثثي ابن مهروأبي سعيلد الخلدري رضي اللنه عنهها أنها تجّب على كل هسلمر دون استثثناء، فتتجب على الكبيبر ووعلى الصنفير، وتيب على الدكر وعلى الأنثى، وتجبب على الدحر وعلى

 النصوصص أي استثثناء ولا أي تقييلد لهلذا الحكم العام المطلق. (الجامع لأحكام الصيـام 1 / / الحوب) . وتجبب زكاة الفطر عايههم بشرطين: ا-الإسـلام؛

القهحح أو الدقيقيت أو التتهرأو الفاصوليـا أو اللوبيا

 واختتاره شييخ الإسلام ابن تيميـة. مقداز زكاة الفـطر
اختلف الصححابـة والفقهاء من بعلدهـ
 الفطر على رأيـين، واتخقوا ملى إخــراج صـاع واححل هن سـائر الأصنافِ الالخرى قـال الـترهــني: "والعهل على هــذا عنـا ونـ بعض أهل العلمْ يـرون هن كال شـيء صـامًا، وهو قول الشافعي وأحهدل وإستحاق، وقتال بعض أهل أهل الحلم من أصحاب النبي صلى الله عليـه وسلم وڤيرههم من كل شثيء صاع إلا من الــبُرُ، فإنـه يجزئ نصف صاع، وهو قولو سفيان الثوري وابن المبـاركك وأهل الككوفة يـرون نصف صـاع هن
 ومن المعلوم أن الصاع أريعاة أملداد. .
 يـختلف وزنته بـاهتالوف ما يُوضَع فيـهـ، فصـاع القمهح يـختلف وزنــه عن صـاع التهمر، والتتهر كذلك يتفاوت باختلوف أنـواعـهـه، وهكذا. ولنذلك فإن أدو طريقة لضبطط هقدار الزكاة هو الصـاع. والأولى أن يشيع الصاع التنبوي بين الناسى، ويكون مقياس النتاس بــه. (زكــاة المطر دا د. يوسف بن عبـلـالله الالحملد بتصرف) (زكرف) |المستوقون
ورد ـــْ حلديث ابن عبـاس رضي اللّه عنههـا السابق: "وطعهـة للمساكين"، ويتضضح من هلا النص المستتحقون لزكاة المفطر هم الفقراء والكساكين من المسلمين 1) المان

تدفه إلى فقراء المكان الذني هو فيـهـ، ويـجوز

 تحريهم نقلها. نسأل الله أن يتقبل منـا أعهمالنـا، وأن يهلـيتـا سبـل السـلام، إنـه ولّي ذلكـي والّقادر عليـهـ،


يخخرجها قبل الصلاة بوقت طويل أوبوقت قصصير
 ويمكن أن يستفاد وقت الإخراج من قولو ابن عمر:

وكانتوا يـصطون قبل الفطر بيوم أو يومين. أمـا ما جـاء ـِ الحلديث (وأن عبلد اللهـ كان
 تحديلٌ لأول الإخـراج، وإنما هو اختتيار من ابن عهر لهذا الوقتت فحسبب، فكها أنــه يـيحق لابن عمر أن يختتار هذا الوقت، فإنـه يـحق لفيره أن يختاروقتًا قِبله أو بعده. (الجامع لأحكام الصيـام //سףז، لمحمود مبلد اللطيف مويضة،، بتصرف). وقتُ و:جوبها:
فأما وقت الوجوب فهو وقت غفروب الشمس من آخـر يوم من رهضان؛ فإنها تّجب جغروب الشهس من آخـر شهر رهضان ؛ لانها تضاف
 عبـلـيالله بن عبـاس رضي اللّه عنهـها أن النبـبي صلى اللله عليهه وسلم فرض زكا كلصـائهم من اللغو والرفثر. (انظر المغتني لابن قدامةة).

باستعراض الروايـات كلها ــه حلـيثي ابن عمر وأبـي سقيـل الخخـلدري رضني اللله عنههما، نجلد أن الالصناف المذكورة هي: التتهر،والشِعير، والحنطة أو القهح أو الئبرَ، والزييب، والأقط، والسِويق، والسُلتا- وهو صنف من الشعير لا
 هي الأصنـاف المـنكــورة ـِ2 الأحـاديـث، وهي أصناف مُجْزَئة. ووباستعراض هذاه الأصناف نجبد أنها قِل استنفرقت الأقــوات التتي كان الكسلهون آنذاكك يقتتاتون بها، وبمعنى آحخر فإن زكـاة الفطر يـخرجها المسلهون مها يقتاتـون
 الحصر فالقمح أو قل السهراء وهـي القهع الشامي، قلد تأخر شيوعه إلى زمان عمر بن

 أن الصححابـة لمب يفههوا أنَ الأصنـاهِ المذكورة
 ها يعد قوتًا لأهل بلده من أرزّوفولِ أو عدس أو



أستاذ اللدعوة والثققافة الإسلامية
القيام بامرها أو نهيها،وإنما الاه هتهام بأمرها كا كله والنظر فيهـا يعنيها ويههها، من أمورها الحياتياتيـة
 حلها وترححالها وصيانتها وحهايتها إن قُصدلت الوات
 عزيزة كريمة ولا تكون مبتـذلة. وهلا يُلقي على ولِي أمرها أبَا أو أخحا أو عمُّا أو

 الرجل الحيـاتيـة، وكأن الإسـلام أراد أن يـحمل
 الحياة. على أنهـ يـنبغي أن نقرر أن القوامهـة ليست كهـا يُشاع عنها أنها أمرونهي وزجر وتاتاديبي، وممارسـة لالسلطة الذكوريـة على المرأة كما يـلـعي بعض جُهال زمانتنا. إن النساء ــِ الفرب يغبطن النساء الـسلمات على ما أنعم الله بـه عليهن، لأنهن مسئولات تمن


! ونستلهـهـه سبـحانهـ الرشثل والصـوابه، ونعوذ بـه
 إله إلا الله وححله لا شريكـ الهـ، وأشهلد أن محهـلأ

عبـلده ورسيوله صلى اللهى الله عليـه وسلهم.
 فن التتعامل مع الزوجهةء أو كيف تعامل زوجتا التكاء

 قلَ من يتقن هلدا الفنز. ابـتـداء وجـلدت أن الحكهـة تكـهن يٌ اختـلوف
 ولنتتخيل أنها سنينـة واحـلـدة ولها قبطانان أو

 محـكـه
 * (النساء:
 حقق هلا القوامة بأركانها وشروطها وآدابها الشرعية.
وقوامةالرجل على المرأة

أختك، وأمك؛، وعمتلك، وخالتك، فهما ترضاه لهن
ارضـه لها
وققد قال صلى اللّه عليـه وسلمء ״ إن المرأة خلقت
 (Vミ)0

هيا بنـا نتتكلم عن أول الطرق للوصول لحياة
 توجلد طريقة مثلى لمعاملة الزوجلة المة، ولكن توجلد طريقة أنسب لمعاملة الـزوجــة، كل بـحسبـه، قـد تجل امـرأة ترجع بالنـظرة، وأخـرى تفيء بالعتاب، وأخـرى تـرعوي بالضرب غير المبرح، وأخـــرى تتنزجر بقلة المـالال، وأخـــرى تهتالدي بالمنطق، وهكذا .. فكّل أعملم بمن تحتته، هن ثم
كان على الزوج أن يـدرس زوجتته دراسـة واعيـة.
 ستتجد الأحلد أمامك طاعة ووفاءَ، فإن البـر

يبـى هل فكرت تـداعب زوجتلك مثل ما كـان التبـي صلى اللّه عليـه وسلمبر يفعلع خلذ مثالاء:

 عليـه وسلم يُطعمر زوجـاتــه، ويسقيهن بيلـه

الكريمة.
نعمه.. قِلد تعجب أيها الـزوج من هله المعاملة، وربهـا تلذهرت من لطفها، لكنـه الـواقـع الذذي يحكيـه لكك الرسولا صلى اللّه عليـه وسلم حيـ


 صدقّة، صحيح البـخاري، حلـيث رقمم(Y001)،
 لقمهة2 لكنها تقرب الـزوجـين إلـى أن يسكن أحلدهما إلى الآخـر.
لقمهة! لكنها تهلهف إلى إيجاد مححبـة، ومودة بين الزوجين. لقمة! لكتها ترسم الابتسامة على شفتي زوجين متتحابين. Y- اسقها سقاك اللهه من نهر الككوثر „وما تفعلوا

من خيره. لقد كان صلى اللله عليـه وسلم يشاركك أزواجهـ

حياتها،ولا تتجد سوى الطريق العام ملجأ ومالاذا ثلها بعد أن تفقد دفـ، الأسترة وقواهة الرجل،
 وكل المعاني والمشاعر التتي تحقق السعادة ورضا

النفس لدى جيميع أفراد الأسرة.
هذا وبعل أن تعرضنا الشيء من قوامة الرجا الرجل على المرأة، ومررنا عليها مرورًا سريغًا، ولو تأتأملت هعي بعنى كلمـة الأسـرة بشيء من الإيجازازأيضُا. تجلد أن المقصود بالأسرة يٌ لغة العرب الدان الدرع الحصينـة التتي يلبسها الإنـســان بِّ الحـرب، ويهكننا أن نفهم من هذا المعنى أن انتهاء الشاء الشاب ! !لى أسرتـه يعني أنه يوٌ مأمن عن كثير من المآزو والمتغيرات والأخطار. وأوضــح أن هــنا السور الــذي يـحيط بـهـواوهو سيـاج الأسرة- يحصييه من التأثرات واتلانحرافاتات وأصدلقاء السوءء، بل ويـحفظه من كثير من الفتن والضصالاتات
 والأنـــر هـو القيد أو الحبل الــنـي يشد بـهـ، والإنسان وإن كان لله قِدر من الحريـة إلا أنهـ من يوم يـولد نراه مرتبطا بوالدين وأسـرة لـه حقوق وعليه واجبـات. أقـول: تحخيل أنكك تريـل أن تتم صفقة غاليـة، صفقةّ عاليـة المكسب كما يقولولون صفقة العمر ماذا أنت فاعل مع الطرف الآخخر، أظظن أثكك سوف تمارس معله جميع المهارات العمليمة والحياتياتيـة مثل: مـهـارات الاستتماع، ومـهـارات التتفاوض، ومـهــارات الحـوار وبعض الـتتريـث، وكـثـير من الاستلدلالات والإحصائيـات. ثم تخخيل أن صفقتتك هنا تعني سعادتكا وذلكا ولك عن طريق طلب رضا اللّه متهثثلا يِّحسن معاملة الزوجهة، وحسن إدارة الحيـاة الزيوجيـة، وذلك من أجل استقرار أمثل؛ أملأ علم.
اعلم أنكك لست وحلـك من يشكو زوجته كلنا ذاك الـرجـل، والعاقل من لا يصحل مشاكله ويزايـد عليها، والحكيـم هو من يتقي الوقوع الأخطاء، وإن وقع رجع وعاد. أنصحكك ابتدلداء بضرورة معرفةة طبيعة من تعامل. هي امرأة مثل:

حلديث رقّم (Y६YV) ؛ فقلد كان النبي صلى اللّه عليـه وسلمب يصبح ويمسي شِ خلدمة أهله، نعم تأمل أيها الزوج.. يصبح ويمسي ـون خلدمة أهلها لا وقتتا قصيرأ يقضيـه مع أهله، لا .. بل يمسي
 سيلد الرجال جميعاً، وقائد الاممة الإسـلاميـة، وزعيهم البشريـة، وصاحب الأعباء والمشاغل الكثثيرة والخطيرة والجسيهـه، أمز وأكـرم من وطئت قـدماه الــثرى، فها أظظلت الخضراء ولا
أقلت الفبـراء خيرزا منـه صلى اللّه عليـه وسلمه. وسُئلت عائشـة رضي الله عنها عنـه: ما كان
 فإذا حضرت الصـلاة قام إلى الصـلاة") (صحيح البـخاري، حلديث رقهم (هr٪). وققل كان صلى اللهه عليـه وسعلم يـرقع الثوب، ويخصف النُعل، ويقطع اللحهم (مسنُل الإمام أحملد، حلديث رقّم (Y0ミ77)، فها المانع أيها
 أعهمال المتزل، فإن هذا وربي من أعظم أسبـاب



على الزوجـة الأعبـاء المنزليـة. أعلم أن هذه اليست ثههتتك الاسساسيـة، لكن
 وحرصلك عليها، ومراماتتك لتعبها ومجهوددها. حـاول أن تطلب منها متتى ما كانت متعبـة أن تستتريح، ولا تقوم بأي عمل منزلمي، وقهم أنت
 أو استثققال هـذا العمل، فقلد يظن كثير هن
 شرخ خِ2 رجولتهه، أو نزول عن قِوامتهه، أو إهدار
 الالجنبية أن الزوج الذي يساعد زوجته يكون أشل إثارة من غيره وتتتهنى لقاءه حتتى تبعث له رسسائل السعادة الشـخصيـة. كالا واللهـه.. بل هو التتراحه، والرفق، والتعاون الدني حث الالجسلام عليه. فإليك بعض الوسائل كلحب الدالدانم، والعشرة


هِ2 الشراب من كأس واحلدة، بمعنى، أنه يشرب مها تشرب منـه زوجته صلى الله مليـه وسلم،. نعه... لابد أن تتخلى أخلي الزوج عن العنتجهية الخرقّاء، والالغلاط الممبجوجة التتي ربها حملت شيئًا منها، تقول أم المؤمنين عائشية رضي اللّه عنها تتحكي حالالها هع زوجها الكيريم صلى الله عليه وسلمر ماذا تقول\& تقول رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناول النبـي صلى اللّه
 - فـه فيشرب صلى الله عليه وسله. (صحيح مسلم، حلديث (O\&V). هكذا كان صلى الله عليـه وسلم ـو إظهار المحبـة
 من زوجاتكهم، وتعادوتهن أثناء عادتهن، لقدلد سهعت أحـد العلماء يقول: (إن أحـلد الأزواج
 زوجته، نعه... هال حدثنتي وأنا أرى الافتخار
 أن زوجتتي بليت بهذا العفز\&-يقصد العذر الشهري- غ أركبها معي يو السيارة إلا وراثي،
 فرفتتها وحلدهاه. (فن التتحامل مع الزوجهة، د/ -إبراهيمر الدويـش) تحال معي لكي نقول ثهذا الزوج ولأمثاله: إن تصرفكّم هذا لهو الجنتون والسفه بعينـهل، كيف لا والنتبي صلى اللّه عليـه وسلمب يشربي من موضم فـم عانششـة رضوي الله عنها وهي حائض، بل كان
 حائض، وكانت تتناوله الأشيـاء وهي حانض، فقل لي بـريك من أنت أيها الزوجءء نـعهم.. من أنت
 نبينا الطاهر الزككي البـاهرعء أرجو أن تحسن المعاملة مع زوجتكك فهـي ثنبع فـؤادكا وصفا وصفاء قلبك. وقد قال صلى الله عليـه وسلم: لأهـلـه(...). (صحيح ابـن حبان، حلـيث رقّم (६หัป)
 تشبـه بـقـوم حشر معهه" (ســنـن الـتـرمـذي،

## . . صالح الهوزان <br> $\square$




 جلوسًا ينتظرون الصـلاة، فٌ كل حلقة رجل، ، وبِّ أيـيهـم حصى فيقول: كـبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: هللوا مائة، فيهلالون
 قال: فـماذا قلتُ لههمُ فقالْ ما ما قلتُ لههم شيئًا انتظارَ رأيـك، أو انتظار أمـرك، قــال: أفلا
 يضيع من حسناتههر شيءء ثم مضى ومضينا معه؛ حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الــني أراكــم تصنعونوء قالوا: يـا أبـا عبـل الرحمن، حصى نعل بـه التكبير والتهليل والتسبيح والتحميلد، قال: فعدوا سيئاتكم، فأثا ضامنُ أن لا يضيعِ من حسنـاتكم شيء، ويحكمه يا أمـه مححهد، ما أسـروع هلكتكمه، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه لم

الحملد للّه والصـلاة والسـلام على رسول
الله، وبعلد :

نتحدث بٌٌ هذا العدد عن موقف الأمة الإسلاميـة من المبتـدعة، ومنهج أهل السنـة والجماعة بٌِ الــرّد عليهم، فنقولِ وباللّه

> تعالى التوفيق:
 مـا زال أهـل السنـة والجـهـاعــة يــردون على المبتدعة، ويُنكرون عليهـم بلدعهم، ويمنعونهم من مزاولتها، وإليك نمـاذج من ذلك! (أ ) عن أم الــــرداء قالت: (دخـل عليَّ
 واللّه ما أمرفُ فيهم شيئُا من أمر محمدِ إلا أنهم يصلون جميعا) (رواه البـخاري) ( أهرئ (ب ) عْن عمر بن يـحيى قال: (سمعتُ أبي يُحَدُث عن أبيه قال: كنـا نجلسُ على باب عبد الله بن مسعود قبل صـلاة الغداة ألـا فإذا خرج مشينا معه إلى الكسجلد، فجاءناءنا أبو موسى الأشعري، فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعدء قلنا: ال، فخجلس معنا حتى خُـرجُ، فلما خـرجَ قِمنا إليه جميعِا،

[^2]ذلك، كما ألْفَ الإمام أحمد كتاب الردد على
 كعثمان بن سعيد الـدارمهي، وكما وِيْ كتب شيخ الالسسلام ابن تيميـة وتلميله ابن القيهر، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وغيرهمه، من الـرد على تلك الفرق، وعلى القبوريـة
 أهل البدع، فهوي كثيرة، منها على سبيل المثال من الكتب القديمة: الحدير:
ا- كتاب الاعتصام ،للإمام الشاطبي
 الإسلام ابن تيميـة، فقد استغرة الرالـرد على المبتلدعة جزءًا كبيرًا منهـ. r- كتاب إنـكـار الحــوادث والـبــدع، لابن وضًاح
ع- كتاب الحوادث والبدع، للطرطوشي. هـ كـتـاب الـبـاعـث عـلى إنــــار البــــع والحوادث لأبي شامة. ومن الكتب المصرية:
ا- كتابالإبداعوٌ مضارالابتـداع، للشيخ علي محفوظ. Yا كتـاب الستن والمبـتـدعـات المتعلقة بالأذكار والصلوات، للشيخ محمدل بن أحمد الشقيري الحوامدياير r- رسا الةالتحذيرمن البدع، للشيخعبد العزيزبن بإز.
 يُنكرون البـلـعُ ويـردونون على المبتـدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجهع والندوات والمحاضرات، مما لكه كبير الأثـر ـٌِ توعية السِلمين، والقضاء على

البدع، وقمع المبتـدعين.


الزمن، وقلة العلم، وكثرة الدعاة إلى البـلـع والمخالفات، وسريان التتشبـه بالكفار وـيْ عاداتهم وطقوسهه؟؛ مصداقا لقوله صانى اللهه عليه وسلم: (لتتبقُنَ سُــنَنَ مـن كان

تبل، وآنيته لم تُكسر، والذي نفسي بيلده: إنكم لعلى ملة هي أهلدى من ملة محملد، أو مُفتتتحو باب ضِلاكة. قالواء والله يا أبا عبد الرحممن، ما أردنا إلا الخير، قال: وكمى مريـد للخير لن يُصيبـها إنَ وسول النـا الله صلى اللّه عليه وسلم حدثنا أن قِومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وايمُ الله لا أدري لعل
 بن سلمهة: رأينا عامة أولئكك يطاعنـونـينـا يومُ
 (ج) (جاء رجل إلى الإمإم مالكك بن أنس- النس

 وسلمه وأحرم منـه، فقال الرجل: فإن ألحرمتُ
 ما تكرهُ من ذلك، قال: أكـره عليك الفتا مالنـة،
 فـإنَ اللهَ تعالىى يقول: د
 (النور: 1 (7))
وأي فتتند أعظم من أنتك خُصْصَ بِّ بفضل

 على إنكار البدع والحوادث نقنلُ عن أبي بكر

الخلال صع أ ) .
هلذا نهوذج، ولا زال العلماءُ يُنكرورنَ على المبتـلـعة هٌِ كل عصر، والحمد الله.


## البدع


وهو المنهج المقنع المفحم، حيث يردِّون شُبَه المبتدعة وينقضونها، ويستدلون بالكانتاب والسنـة على وجوب التمسك بالسنتن، والنهي عن البدع والمحدثات، وقد ألكّفوا المؤلفات
 على أثشيعة والخــوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ــِ2 مقالاتهم المبتدعة يِ أصول


الشيعة، قال الإمـام أبو حفص تاج الدين
 سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الدذي يعمله بعض النـاس يٌ شهر ريبيع الأول،
 وقصدوأ الجواب عن ذلك مبيّنَا، والايضاح

عنـه معينُا، فقلت- وباللّه التوفيق-ا لا أعلم لهلذا المولد أصـلا ولا يُنقلُ عملُه عن أحد من علماء الْألمة،
 المتقدمين، بل هو بدعهة أحدثها البطًالون،

وشهوة نفس اغتتى بها الأكالون). وقـال شييخ الإســـلام ابـن تيميـية رحهـه الله: (وكذلكك ما يحلدثه بعض الناسى، إما مضاهاة للنصارى هٌِ ميلاد عيسى عليـه السلام، وإمـا محبـة للنبي صلى اللّه عليـه وسلم وتعظيمًا... من اتخاذ مولد النـبي صلى الله عليه وسلم عـيـدِّا، مع الختلافِ
 ولو كان هذا خيرًا محضًا، أو راجحَا ؛ لكان
 كانوا أشد محبـة للنبي صلى الله عليـه وسلم
 وإنهـا كـان محبتـه وتعظيهـه هِ مٌ متابعته وظاعته، واتباع أمـره وإحياء سنتته باطنًا

 السابقين الأولـين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان) ... انتهى بيعض اختصار.
 ورسائل قديمة وحديثلة، وهو عـلاوة على كونه بلدعة وتشبهَا، فإنه يـجرُ إلى إقامة مـوالـد أخـرى كموالد الأولـيــاء والمشائخ والزعماء؛ فيفتح أبواب شرُ كثيرة. وللحديث بقية إن شاء اللّه والحمهد الله ربا العالمين

قبلكم) (رواه الترمذي وصححهه). ا- الاحتفال بهناسبة المولد التبوي
 بالاحتفال بمولد المسيح، هٌِ ربيع الأول أو
 محمد صلى اللّه عليه وسلم. فمنهم من يقيم هذا الاحتفال يِ المساجلد، ومنهرم من يقيمـه ـٌِ البيوت، أو الأمكنـة المعدة لذكاك الكا ويَحضُرُ جـهـوعُ كثيرة مـن دهـهـاء النـاس وعوامههم، يعملون ذلك تشبهِّا بالنصاري ابتداعهم الاحتضال بمولد السييح، عليه

 وجود الشركيات والمنكرات، كإنشاد القصائد
 عليه وسله إلى درجة دعائـه من دون اللّه اللهـ، والاستفاثة به، وقِد نهى النبي صلى اللّه
 تُطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريه؟؛ إنما أنا عبلد، فقولواء عبد الله ورسوله) (رواه الشيخان). والإطــراءُ معناه: الغُلُو وٌِ المـدح، وربها يعتقدون أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم يحضُرُ احتفالاتهم، ومـن المنكرات التيا تصابهذناوالاحتفالات:الأناشيد الجمهاعية المنغمة وضربُ الطبول، وغيرُ ذلك من علو احمل الأذكار الصوفية المبتدعة، وقد يكر يكون فيـه الختلاط بين الرجالوال والنساء، مما يُسبّب الفتتنة، ويجرَّ إلى الوقوع (وكل محدثة بدعمة، وكل بلدعة ضلادلة)، وأيضًا هو وسيلة على أن يتطور، ويحصل فيه ما يحصل ـٌِ الاحتفالات الأخـرى من المنكرات.
 الـكتـاب والسنـة وعـمـل السلف الصالح
 القرن الرابع الهجري، أحلدثه الفاطميون


الطلاق الرجعي، أو طلاق الثلاث؛ جعل الله تعالىى لكل ذلك ألحكامًا قضى ألا بها سبـحانه بين العباد، ولا يـجوز لأحلد تعديها أو تجـاوزهـا، فـإذا تعلاهاها المري فقل ظلام تفسـه وظلم غفـيره، والظلما ظلمات يوم القيامة، ستُستوفِّى المظالم من أصحابها لستحقيها يـوم لا يكون الوفاء !إلا بالحسنـة والسيئة. وحِ الثئيل شثاو إلعاليل قال الله تعالىع:隹



 - (YYQ


الحملد للهه، والصـلاة والسـلام على رسول الله، وبعدُ : لقد أبـاح الإسلام الطالاق كما أباح
 بأسى، ولأسبـاب واهيـة؛ ذلك لأن الطالِق آثاره مٌِ الغالب مضرة للزوجين، خاصة
 الدين، وضعف الإيمـان، وغياب التـدين
 !الـى التفريق بـين الــزوجـين فــلا جنـاح الـاح
等 . ولقد انتشرت ظاهرة الطلاق انتشار

 ذلكت ويْ هذا المقال نذكر السبب العاشر من أسبـاب وقـوع الطالِق وهـو: إهمال ححدود الله تبـاركك وتعاليـى إن لله تعالى حلدودَا على العباده، هي بينهم وبـين ريهم مباشرة كالتوحيل والصـلاة والصيام وغير ذلك، كمها أنَّ للّه
 والحقوق بين العباد. ففي مسائل الطالحق مثاً أو الخلع، أو

لكتـه سبـحانه وتعالىى كما شلدّد على المرأة عنـد تجاوزها الحلدود يٌ هذا الشأن بإههمال حق زوجها، فإنـه جل وعلا وعلا شلدد على الــزوج ألا يقرب زوجـتــهـ بـجماع حال حيضها، فقال عز من قائل حكيهُ：

 كَ

－（YYY
والمقصود بالجهاع هناء إتيان المرأة فرجها، أما الاستتهتاع بها دون الفاع الفرج فقد صح عن النببي صلى الله عليـه وسعله． كـهـا ثـــــدّد الــثـــرع الــثـــريــف من
 انشغاله بحيض أو نفاس؛ كـأن يأتي الرجل امرأتـه هريـرة رضـي اللّه عنـه، قال：قال قال رسول

 مسنـد أحهد حع ومنـه قال：قال رسولا الله صلى اللهـ عليـه وسلهجه ملعون من أتى امرأته
 حسن．
وعلى المـرأة معارضـة زوجها هٌِ ذْكَ، ولا توافقه على هلذه الفعلة الشنيعة

 زوجها، ولسيلدها النبي وسيا وليل زولا زوجها وسيلد ولد آدم صلى الله عليـله وسله ولهـ وعليـه فكل ما بـين الرجل وليل وزوجته من حقوق وواجبات فإنما هو شرع اللّه
 آْ الـبـقـرة／rY4．والمتجاوز لحق صاحبـه ــِّ هــذا المقام متتجاوز لحق الله ومتعد

حقوق وفرايضض وأنصبـة بين العباد، وصف الله قوانين الميـيراث بأنها حلدود الله؛ وكان تقسيـم هده الحقوت بتـدير العزيزالعليه،، ولأنها بتقديره وتقسسيمهـ جعل المـخـالِف لها متعديًا لحــدوده، مستتحقَا لعقوبتـه هٌِ الناروخلوده، فقال
 ——手安重
 ． ولأن حديثنا عن الأزواج وعن سبب وقوع الطلاق بينهه؛؛ فمين أجل ذّلك كان لزامًا على كل زوْجـين أن يفهها أن كل واحلد منهها حلَ ثلآخر ولكن بها ألحا الله، وأيضًا فإن لكل منهها على الآخخر حــدودَا محـرمــة لا يــجـوز تعديها ولا ولا تتجاوزها．فمثيلا：أحل الله تعالى للزو إتيان زوجته أنَّى شاء إذا كان ـِهِ القُبُل،



 مادامت قادرة وطاهرة وصالحة لذدلك،
 ولها العقوبـة واللعن إذا امتتعت كمها جاء عند البـخاري، من حلديث أبـي هريـرة

 إلى فراشه فأبت فبـات غضبان عليها لعنتها الملاتكة حتى تصبحع．صحيح
 إإذا بـاتت المــرأة، هاجرة شراش زوجها، لعنتها المالونكة حتى تصبحه．صحيح


وبِّ روايــة عن ابن عباس، قـالْ أول

 رسول الله، لا تجتمع رأسي ورأسـه أبـدَا، إني رفعت جانب الخباء، فرأيته أقبل

 فقال: (أتردين عليـه حديقتهع؟)، قالت:
 وهذا الحديث أصل ـِيْ الخلع، ومليـه
 أسمع ذّـكـ من أهـلـ العلمر، وهـو الأمـر المجتتمع عليه عندنا أن الرجل إلـا إذا لـم يضر بـلمرأة ولهم يسىء إليها ولم تؤت
 كله أن يأخلذ منها كل ما ما افتدت اله به، كما فعل النببي صلى الله عليـه وسلم بِّ انمرأة ثابت، وإن كان النششوز من قبله بأن يضر بها ويضيق عليها رد مليها ما أخذل منها،
 وبـه قال الثثوري، وإستحاق، وأبو ثور. شرح صحيح البـخاري لابن بطال (V./V ع ع). - وانظروا إلى هلان الأ خلاق الجمانيلة بين الأزواج بعد الطالِق فقد كان سهل بن سعلد كثيرًا ما يترْوج؛

 حَضْرَ وَليهَةُ فيهِاَ تسْعَةُ منْ مُطَلْقَاتهـ،
 أبَـا الْعَبَّاسِعَ تاريِخ الإسعلام للذهبي (
( $(\mathrm{AV} / \mathrm{r})$
إنهم قـوم يعرفون الله ويـراقبـونه،
ويعرفون حلدوده ويقفون عنـدها نسأل الله أن يصلح بيـوتنـا ويبـاركا لنـا


عليهـ.

لحـدوده، قلد أوجب مالى نفسـه وعيد اللّه تعالى بالحقت واللعنـة. ونتيجـة لهلذه التتجاوزات النـابعة من
 دينـه سبـحانـه والخخوف منـهـ ؛ ومدم الحله بقواعل التعامل بين الأزواج والنـاس؛
يحدث الشقاق، وكثيـرًا ما يقع الطاعلاق. وقد عرف نساء السلف رضوان اللّه عنهم جمييعا هله القواعد والأصول الان
 السراء والضضـراء، يِن المنشط والمكــره،
 التسريح بإحسان؛ فانظروا إلى الأخلاق الجميلة الرائعة قبل وقـوع الطلاق، وعنـد إرادة الفراق: عن عكرمة، عن ابن عبـاس رضي الله من الجمييع ، أن المـرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليـه وسلهم، فقالت الـي يا رسول اللّه، ثابت بن قيس، ما أعتب عليـه ـِـِ خُلُق ولا دين، ولكنـي أكره الكفر

 قالت: نعم، قـال رسول الله صلى اللّه عليـه وسلمء: „اقبل الحلديقة وطلقها تطليقة،. صحيح البـخاري حتهr قال ابنِ حجر رحهـه اللّه: „ؤكَأنَّهًا










 مَا يُنَتَاٌِِ مُقْتَضْى الإِسْلامه، فتح البـاري

## قصة استجابة الله تْعانى كلشيطان بتسليطه على أيوب عليه السلام


(ri7)




| علي حشيش | CTIDEI |
| :---: | :---: |


























## 

كُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، رُضِيَّ اللَهُ عَنْهُمَا، أَنْ









 بِالْمُرُوفِ، فَأَثوهُ بِالَّصَابِبِ بَعْضِهِا عَلَى بَعْضِ،











على غرابـة حديثـه وعلدم المتابعة وكل ما روى
عنـه فريب انفرد عنـه بـه علي بن جلـي عـي §- علي بن زيـل بن جُلدعان أورده الحافظ ابن
 أقوال أئمة الجرح والتتحديل فيـه: قال أحمهل:
(ليس بشي\&".

وقال ابن سحلد „وُلّدَ وهو أهعهى وكان كثير
الحايث وفيـه ضعف لا يـحتج بـه ه.

 اللدوريء ليسى بحجة، وقال مرة: ليس بشيء.

وقال العجلي: كان يتشيع.
وقال الجوزجاتي: "واهي الحديث"
وقال ابن خزيمية, „لا أحتتج به لسوء حفظطه ه. وقال عمربن عليء „ كان يـحيى بن سعيلد يتقي

الحديث عن علي بن زيـلهـ.
وقال معمر القطيفي: عن ابن عينينـة: „تركتهـ
زهدَا فيـهـهـ، .
وقال يزيـل بن زريع: رأيته ولم أحهمل عنـه لأته رافضيًا.
وقال الإمام الحافظ ابن حبان ـِّ „المجروحين،


 الششاهير هاستتحق ترثك الاحتتجاج بـه ،.



التشيع"
وبهذا تصبح القصصةواهيـة.
هدأ ما وڤقتي الله إليـه، وهو وحلده من وراء
القصلا
تقبل الله تعالى منا ونتكه الصـلاة والقيـام والصيام، وأعاد علينا هذا الشهر الفضيل أموامَا عديلدة، وكل عام أنتهم بخيـر ووفضل.








ثانيّا :التخريج1
ا- هذا الخبر الذي جاءت به هذه القنصة
 بن إدريس الرازي البن أبي حاتم المتوفى: سنـة ,
 أبي حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنـا حماداد، ، أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران، عن ابن مباس؛ أن الشيطان عرج إلى السماء قال: يا رب سلطني على أيوب عليه السلام...القصة. Y- وهذا الخبر أورده محمد بن عبي الـئ الله



 !إلى ابن عباس.
 (VVOY/O V/Y.) ( والصحيح أنه غير يوسف بن ماهك روى عنـ الـنه علي بن زيل بن جلدعان، وقال أبو الحسن اليميوني عن أحمد بن حنبل :يوسف بن مهران لا يعرف، ولا أعرف أحلدأ روى عنـه إلا علي بن

زيد.

 مهران وليس يوسف بن ماهيك، لم يرو عنـه إلا ابن جُدعان ويوسف بن مهران لين الحديث هـ . قلكُ: وهذا الالصططلح من الحافظا ابن حجريدل


# 完 

الككام.
فيقولون: دليل قطعي، ود ليل ظتي دولة قطعية، ودلالة ظنيـة. وحاصل قولهم هذا أن الدليل من حيث ثيث ثبوته إما أن يكون ثبوته قطعيًا لا شك فيهن، أو ظنيًا فيه نظر. وكذلك الدلالة إمًا أن تكون دلاكلة قطعيـة أو دلالة

فيها نظر، وتسهى دلالة الدنية.
وعليهـ :يُقسُمُ أهل العلم المسائل إلىى:
القسم:الأول: المسائل القطعية:
وهي التتي تثبت بدليل قطعي ودلالة قطعية، ويُقال عنها: قطعية الثثبوت قطعيةالدلالدة.

القسم الثاني: الكسائل الظنية:
وهي التي تثبت بدليل ظتي، ودلالة ظنيـ، ويُقال
عنها: ظنيـةالثبوت ظنية اللدلالة.
القسم الثالث: المسائل القطعية الظنيـة:
وهي التي تثبت بدليل قطعي، ودلالة ظنيـة، ويقال
عنها : قطعية الثبوت التية الديلالدلة.
القسم الرابع: المسائل الظتية القطعية:
وهي التتي تثبت بدليل ظني، ودلالة قطعية، ويقال
عنها: ظتية الثبوت قطعيةالدلالدة.
وزاد البعض قسنها خامسًا: المسائل غير المنصوص عليها:
وعلة هذه الزيـادة عند من زاد أن غايتها أمور! الأول: تأكيل مشروعيةالاجتهاد.

تكلمنا فيها سبق عن مشروعية الخلاف وأسبابه وشروطه، ومع من نختلف؟ ومتى يسوغ لنـا ذلك؟
 بعلمرالخلاف، وأنواعالخالاف. ويبرز هنا لنا سؤال: هل كل المسائل يسوغ لنا فيها الخلافء

هذا سيكون المحور السادس من منظومة الخخلاف، وهو:


وقبل البلدء يِّ هذا المحور يجب علينا توضيح كيف تتبلور لنا مسائل الدين ونُحَدَد 1 الدي من المقرر أن مسائل الدين تتبلوروتتحلدد بطريقين: الاول: الدليليل. الثاني: دلالة الدليليل.

فالأول: الدليل: اللذي يـلدل ويرشل إلى الحكم المطلوب .


المحني والمراد.
فبالدليل والدلالالة ثـستنبط الأحكام اللمسائل الشرعية، ويظهر حكم هذه المسائل. ودرج عند العلماء ـِ2 ثبوت الدليل ووصوله قواع



والقطعي: هو الذي لا ريب فيـه، والظني: غير ذلك.

 شكك فيها، وإما ثبوثا ظنيًا، قد يتطرق لها الكثير من

ويطلق عليه الخلاف غير المقبول، وهو الخلاف أمور القطعيات، أو يٌ المسائل قطعية الثبوت قطعية الدلالد،، ولهذا حكم العلماء على هذا النوع بالحرمة، فلا يقبل عندهم الخلاف بـِ السسائل القطعية ولا يسوغ، ويُنْكُر فيه على المخالف. النوع الثاني: الخلاف السائغ:
ويطلق عليه الخلاف المقبول، وهو الذذي يكون وـٌ الالسائل غير القطعية، ولهذا حكم العلماء عليه بالنـا خلاف مقبول جائز ليس بمحرم، ولا يُنُكر فيه على المخالف، ويُقبل قوله إذا وافق شروط قبول القول الـلـالف.

ويسع فيه أهل العلم بعضهم بعضًا، ويتكلمون فيه بغية الوصول إلى الحق فيه.
هذا،وقد قسَّم العلماء الخخلاف بعدرة اعتباراتر - فمنهم من قال باعتبار الحكمه عليه ينقسم إلى: جائزومحرم. - ومنهم من قال باعتبار حقيقته ينقسم إلى: تنوع وتضاد.

- ومنهم من قال باعتبار ثمرته ينقسم إلى: لفظي ومعنوي. - ومنهم من قال باعتبار استقراره ينقسم !!لى: ثابت ومتغير.
وخلاصة الأمر, أردت أيها القارئ الكريم أن أقول لك
 المحبة،.. أن لا بد أن يتسع الصـدر للمخالف، وأن تختلق له الأعذار طالما كان خلافه مقبولا وسائغا، ولا ثفترض دائمًا أننا على الصواب والمخالف على الخطأ، ونفترض بـِ قولنا العصمة، وقول غيرنا غير ذلك، فهذا لا بليق بمن يجاور الكتاب والسنة وبالأخصن من أراد تعلمّ علومهما.
 عما تبقى من محاور منظومة الخلافف، وهما محوران: الأول: الآثار المترتبة على الخلاف، وهو المحور التاسع هِيْ المنظومة. الثاني: ضوابط التعامل مع المخالض، وهو المحور العاشر يُ المنظومة.
 بخير، أعاد الله عليكم الأعياد أعوامًا مديدة، وصلٍ اللههم وسلم وبارك على تبينا محمد وآله وصحبه

> الثاني: مواكبة|الوحي للنوازل، وهو المعني بها: حصر التناهي (الوحي) لثلامتناهي (السستجدات). الثالث: تضييق دائرة الأوامر والنواهي ـِ حياة المكلفين.
والخلاصة: لو نظرنا إلى ما سبق، سنجد أثه تقسيه لـالـاثل الدين، ويبقى السؤال قائمًا ما الصـلة بينها وبينالخلخالوف؟ هذا يجرنا إلى سؤال آخر: هل كل تلكا الأقسام يسوغ فيها الخخلاف؟
ويكون مقبولا عند أهل العلم، وصح هذا السؤال مع

 أيها الاقارئ الكريم: اتفق العلماء على ألما أن القسم الأول من المسائل وهو المعروف بالسابئل القطعية؛ قطعية الثبوت قطعية الدلالة، رُيع مسائل الدين- كيغًا لا لا كمُّا، وخفُسه عند البعض، مسائل لا تقبل الاجتثهاد وذلك لانهها قطعية 2ِ ثبوت أدلتها، وقطعية دلاتلها عليها أيضًا.
فلا محل للاجتهاد فيها ؛ لدّلك لا يَسْوغو ولا يُقبل. أما باقي الأقسام فقد يدخل فيها الاجتهاد إما ثبوت أدلتها أو بلاخلاف. فإذن: إذا أردنا إيقاع وتنزيل القاعدة السا إلفة الذكرעا إتكار بٌِ مسائل الاعجتهاد- ע نطبقها إلى القسم الأول منا المسائل. ومعنى ذلك أن الخلافقَ يٌ باقي أقسام المسائل مقبول على ما مرَّ بنا من محاور سابقة هِ شٌ شروط الخلاف وخلافه، ولا يكون الأفكار إلأ من خالفنا يـِ القسم الأول فقط- المسائل القطعية- التي تثبت بدليلي قطعي، ودلالة قطعية. وباقي المسائل يقبل فيها الخلاف، والمخالف أيضًا، ولا مجال أن ننكر عليه ٌِِ مسائل من مسائل هذه الأقسام.
ومن هنا كان السبب الذي من أجله قسَّهُ العلماء الخلاف إلى نوعين من الخلاف،، وهذا هو المحور الثامن من محاور الخلاف. المحورالثامن: تقسيماتالخلاملافوأنواعه:
مما سبق عند ذكر أقسام المسائل التي يكون فيها الخلافيظهر أن هناك نوعين من الخلاف: النوعالأول: الخخلاف غير السائغ:


## 



## 


 أثـبتتها النفسا

 العقّل يقتضني التتسايمب بهلا و'لاحتصعت الأهـة على كاهـة سواء، وبتخاصـة









فيقولوهوه رالاحاصل: ألــه إذا ورد




 والمجئ و والآتيان عن اللهي
ولا أحـلد يتكر أن ـِض إيمـان الالثـــاعـرة بقول الله : الهِ (1)
 ذاتهل تعالى لا تماثل ذوات المحلوقين، وأن ما أثبتوه من صفاته لا تماثل صفات الماتلوقين.. ولكن فيصل الافتراق بيتههم وبين أهل السنـة والجماعة، هو: أن العاشامرة جعلوا ها أثـتـه
 يوصف بها المخلوق، سبيبا ـ2 نفي الصفة عن الخالثق بدعوى المهاثلة، فكان أن تأولوا أحاديث


 وعلى الرغهم هن أن هلدا يَرد مليـه: أن ها أثـبتوه هن صفات المعاني يستلزم نفي المماثلة أيضاً كونها مها يوصف بها المخلوق، إذ على قولهـم يجب نفيها هـي الاأخـرى بـلدعـوى المهاثلة، وإلا أثبتوا الجهييع لأن ما أنكروه من الصفات الحبريـة والفعلية يستلزم أيضاً نفي المهاثلة... وعـلى الـرغـمم مـن أن هـا جنتحوا إلـيـه يــؤذ بتناقضاتهم وإيهانـهـ بيعض الكتاب دون البعض.. إلا أن الأمانة العلمية تقضي: بأن لو

هو جهة فليس كذاته فوت ولا تحت وولا يهين ولا شهمال ونحو ذلك، 9- أو يتتقيد بمكان بأن يـكون
 بحيث تككون حركة الفللك منطبقة عليـه، أو

 بالكبر بهعنى كثرتهها وعليـه أوّلوا قولها تها تعالىى:




 كأن، يتصف بالافراض بٌِ الأفعال والالحوال فيتصف بأي من صضاتهها.

 هذا ضد القيام بـالنفسى، الا - وأن يكون مركبـا بِ صضاتـه تعلدد من نوع واحلد كقلدرتين وإرادتين وهكذا هن الأفقال، فذان هذا ضد الو الوحلدانيـة، IV

 الإرادة، 19- والجرهل والشڭك والظّن والوههم،


 ضد البصر.
 الأثشاعرة عما يستـحيل بـٌ حق اللّه، وأن وجه الصنواب لم يكن متصورأ ثلديههم: هو أنهم نضوا - بما أحالوه بـحق اللّه- جميع صفاته الخخبريـة لكونّها بنظرهم جـرهأ، وهذا هن ضيق العطن، ذلك أنهم حهلوها على التشا حينـذاكا أن يتتأولوها بحل أن عطلوها، ونفوا

 كها نفوا جمييع صفات الأفعال بـحيجة تتنزيهه عن حلول الحــوادث، ونفوا المنـزولّ والمـجيء
 ( يقولون: فوقيـة لا نمعهها، والخخلف يقولون:


 الـــراد بـه (الاستتيـلاء والمـلــكا) .. ومهـا يوهم
 الصحييحين: (ينزل رينا كل اليلة إلى سهاء
 ونــزول لا نعلمههما، والخـلـف يقولونا: الــراد (وجاء عذاب ريكك أو أمر ريك الشامل الشل للعذاب) ، و(ينـزل مَلك رينا فيقولِ عن اللّه.. إلخ) .. ومها



 البيججوري بسبب خللل التأويل والتعطيل هدا ومعه الأشاعرة، أن جعلوا الصـحابيَحَ وتابعيههم
 أهل الاحق، بل والرسنول نفسـه -سبيل المثبتتين--


الله، تقحت عنوان ما يستتحيل بـحقه تعالى. هتلحضص مـا يستتحيل
 البيجوري-

 تقيض البِقاء §- والمماثلة للححوادث وتششمل: المهاثلة لها الذات، كأن يكون جرصها أي تأخلذ ذاته العليـة قـدراً أو حيزأ من الفصراغ بحيـث يـجوز أن يسكن


 كحركـة وسكون واجتتهاع وافتراق، V- أو يكون



 تتصف ذاتـه بـالحوادث فيها ) إلى غير ذلك الك مها يتكئون لأجله على نفي الصفات الخبريـة.. تنصيص باطل؛ لأنـه تكليف بها بها لم بيرد بـه دليل، فقلد كانت الماملة تسأل النتبي صلى اللّه عليهي وسلم عهما ييجب عاليهر من شرانـع الدين وأصولّه، فلّم يكلفهـم بمعرفة ذلك أو يُسِهُها


 فكيف يـحيلها الأشاعرة وينفونها ويـجعلونها قسيهـة الصفات الثثابتة بالكتاب والسنـة على

الرفهم هن أن جهيعها خابت بهما 15. r- أن طريقة التفصيل بِ النفي؛ والاجهمال
 بالجههيية والمعتزلدة، حييث أوجبيوا ملى المكلف أن يعرف أن اللهه ليس كذا ولا كذا ولا ولا كذا.. طريقة هخالفة للكتتاب والسينـة.



 "يستتحيل عليـه الحلدوث وألمهاثلة للحورادث، بأن يكون جرها تأخلد ذاتـه سبـحانه قدراً هن الفراغة، وهو قِول باقِي الأشاصرة.. فقد أتى
 الدذي ذكرناه؛ لأن هذا اللنفي فضالًا عن أنهـ لم يـأت يكتاب ولا سنـة، هو مشتمل على على هعان باطلة وأخرى صحييحة. ع- أن الاعتتماد ملى نفي هنفات الله الثثابتة بناء على نفي الأشـــامـرة التشبيـيه أو تحت مسهى (مخالفة الحــوادث) باطل، با با سبت من أن مصطلح (ثفي التششبيهه)، هو أيضاً من
 بـالنسبـة لالاششاصرة، لانتهم اعتبـروا أن ها نفوه هن صفات الحخالق التتي يوصف بها المخلوت من باب التشبيه، فنتفوه عن اللّه وأداهــم نفيهـم هــا إلـى نضي صفات كثيرة كاليـل والوجهd

والإتيان من غير ما وجه، ، لأنها برأيهه صفات تقتضي الحركة والانتقال، بينـا الأمر لدى أهل



 متتجلد لم يكن، فهلذا نفي صحيح، وان أريـد به نفي الصفات الا خختياريـة من أنه لا يفعل
 الثنزول والاستواء والاجتيان كها يليق بجلالّه، فههذا نفّي باطل". ومهما يـلدل كذلك على أن وجهه الصواب لم يـن متصورأ للدى الستوسي وألبيتجوري وجهيع
 عقيلدة السلف التتي تقضي: بقصر التفويض على الكيف هقط دون المحنى الـدني لا يـجوز تأويله !! إل بقرينـة، وليس ثمة.. واتهامهم المثبتين بأنهم المجسهـة والمشبهة رغـم نفي المثبـتين بقوة وبشلدق: التششبيه والتجسيه وكـل مـا لا يليق بـجهيع صضاته، بـل ورغـم حلديث الأشعري ي2 (مقالات الإسلاميين) من المجسهـة والمشبهـة، وحكايته لما كان عان عليـه كا كل من اعتقادات باطلة، بَرئٌ منها جهيع المثبتتين

 الإمام مالكك، كون ما ذكروه لـا لههم، ذلك أن الاستتواء -ملى حد قولّله وكها فصنلنا قبلل- (معلوم، وغير مجهول المعنى، وتلكك هي :عقيلدة أهل السنـة قاطبة ، على حـل عبارة الذذهبي يْ العلو، هأنى يـتأتى التفويض


 إلى الأشاعرة على ضوء الالوجه التاليـة: با با يا يجب أن يتوجه إليه النتقاد الاششاعزة

ا- أن نصهم بـأن من المستحيـلات عالى الله: (الجهة والمكان والغرض) إلى غير ذلكـك بها يتكئون لا جلله على نفي صفة النتزول وغيرها
 لا يعقل كون الفاعل فاعلا إلا به، فنفيـه عن

الفاعل تفي لحقيقة الثفعل وتعطيل لـ اله إ.هـ.
 وأمـر ذكر السلوب، وأزيلت شبهتههما منـذ زمن

 الله بن طاهر أمير خـراسان فقال الئي ما هذا



 - وبِّ رواية: (يقلدر على أن يـنزل ويصعد ولا


 المخلوق، وأنهـ يـنزل إلى السقهاء الدنيا الديا دون أن يخلو منـه المرشث ودون أن يصير العرش فوقيهن، وأن هذا مستاتحيل بحقه لكون الدي يستلزم تفريغ مكان وشغل آخـر هو نـزول المخلوت الالخالق.. ملى أن هذا الدذي أشار إليه إسحاق، هو المأشور عن سلف الأمة وأنـمتها من أنهـ تعالى الم
 وإهضاء الأحاديث عانى ما جاءوت ونفي الكيفيـة عنها.. وكان من الممكن -لاسيها مع اللدعوة إلى تتجليد الخطاب الدينتي- أن يسعنا ـو هذا ونظاتُره ها وسع الصسحابـة والقرون الخيُيرة، وأن يُحسهم بذلك الأمـر لو كان ثـهة تتجرد لمعرفة

 علينا أن نظال شِشقاء وشقاق إلىى يوم التتغابن..
 الققواعلد التتي بنا عليها الأشاعرة عقائلدهمه،
 تزولّه تعالىى مخالفين فيـه نصوصر الوحي، غير صحيح بالمرة، وأنــه يـجب الخضضوع للآيـة

والحدليث والاعجماع..
وإلى لقاءآخخر نستكملل الححلـيث.. والحقه لله رب الحالمين.
 ومتيقن من أن إثبـات صفات اللخالق مها يـوصف به المحلوق لا يلزم منه التشبييه، لان إثبـات صفةكا كل موصوف إنما هو مرتبط بها بيا يليق بهه، فـإذا وصفنا الخالتق بأن كله يلدين فيلده تليق بكمالهـ وأثها غيـر فخلوقة اونة وإذا وصفنا المخلوق باليد فإنها تليق بعجزه ووهخلوقيتته، فلا وجـه للمشابهة هنا بحال، وهــذا هو منهع الكتتاب

والسنـة.
 )
وما يعنينا هنـا هو كلام الأشاعرة عن النـزول

 حسمر ذلكمهما جاء بهختصر المصواعق صوا من أنهد: دقد دل القرآن والسنـة والإجماع على أنـه سبـحانه يجيء يوم القيـاملة، ويـنزل لفصل القصضاء بين مباده، ويأتي هِ ظلال من الغهمام والمالائكة، ويـتزل كل اليلة إلى سماء الدن الدنيا، وينزل عشيـة عرفة، ويـنزل إلى أهـل الجنته، وهذد الافقعال يفڤعلها بتفسـه يٌ هذه الأمكنـة، فالا يیجوز نفيها عنـه بتفي الحصركة والانتقال الـختصة بالمخلوقين، فإنهها ليسا من الوازم


 فإن دالذين نفوا عن اللّه الحركـة والانتقتال إن نفوا ما هو من خصصائص المخلوت فقد أصنا ولكنهه أخطتوا يو ظنهه أنـه لازم ما أثبتـه اللّه لنفسهd.. ذلك أن الصفة يلزهمها لوازم من جها اختصاصها بالعبلد، فالا يجوز إثبات تلك اللوازم للرب، ويلزهها لوازم من حيث احختصا الصاصها بالرب فالا يججوز ستلبها عنـه ولا إثبـاتها للعبلد،وهذا هوا هو الأصل يٌ كل ما يطلق على الربي وعالى العبلد "، وأقصى ما يـقال بـ2 ذلكا أن لفظتي (الحركية والانتقال) من الألفاظ المجهلة , وفإن أريـل بهمها
 ! إلى مكان آخر يـحتاج إليـه ، امتتـع إثبـاته للنه، وإن أريد بهها حركة الفاعل وانتقالده من كونه فير

 1 गlel

المكلفين الدين تجب عليهمرالجمعة حضور جهاعتيهماعـاع
 ـ عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهلدت معاويـة بن أبي سفيان، وهو يسانل زيـد بن أرقهم، قال: أشهلدت مع رسول الله


 "من شاء أن يصلي، فليصل،(أخرجه أخر أبو
 ماجه ( (Irl).
وفيه: إياس بن أبي رملة، قال الحافظ
 رذكره ابن حبان يٌ الثقات، وقال ابن المنذر: إياس مجهول، قال ابن القطان: هو كمها قال".
وقول ابن القطان هذا ـِّ بِ بيان الوهم
 إياس بن أبي رملة، فَالَ ابن المنتدر: لا يثبـب
 وقال الحاكمر „هذا هدا حديث صحيح الاسسناد ولم يـخرجاه، ولّه شاهلد على شرط مسلمه، وقال اللذهبي پٌ التلخيص:

صحيح
وقال علي بن المديني: ــِ هذا البـاب غيرما حلديث بإسناد جيـلـ.
وقال النووي (YAN•/AIT/Y)

الحمدل للّه، والصـلاةوالسـلام على رسول الله، وبعد:
فإن الله تعالى شرع لنا أهل الإسـلام عيدين،وهما:عيد الفطر،وعيلدالأضاحىى، وشرع لنـا فيهما صلاة العيد، وحثٌ على فعلها النبي صلى اللّه عليه وسلمه، فهي من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذا فهي تؤدّى الخلاع، ويكبـر لها تكبيـراتاتالعيد، ويخطب فيها بعد الصـلاة خطبـة، حتى إن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر النساء، وذودات الو الخخدور منهن بالخروج لشهودها، ولو لم تتتمكن المرأة من أدانها، فعن أم عطية قالت: ,أمرنا بأبي هو وأمي-تعني النبي صلى
 والنـحر: العواتق وذوات الخلدور، والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، ويشهلدن الخير ودعوة المسلمين. فقالت: يا رسول الله2 أرأيت إحداهن لا يكون لها جلبـابغ قـال: تلبسها أختها من جلبابهاه ها أخرجـه البـخاري (9VI)، ومسلم (.) (19).
وللمسلمين عيد أسبوعي، وهو يوم الجمعة، وقِلد شرع للمسلمين فيـه صـلاة الجمعة بدلا من صلاة الظلهر، فهي أصل
 صـالاة الظهر، فإنها تصلى ركعتين، ويجهر فيها بالقراءة، ويشترط لصحتتها أن تسبق
بخطبتتين...

وقد يجتتهع أحلد العيدين مع العيد الالسبوعي للمسلمين: فهل يرخص لمن
 أم يجزئ حضور جماعمة أحدهما منا من حضور الجماعة الأخرى\& أم يجب على

الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الالاخبار عن رسولو الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع، لم يجزترك فرض بتطوع، وقال ابن عبد البِر ــِ التهوهيد (YV左) (.) لم تجب عليه الجمععة ممن شهل العيلد من أهل البوادي واللّه أعلم، وهذا تأويل تعضده الااصول وتقوم عليه الدلالائل ومن خالفه فلا دليل معهو ولا حجة اله هـ، الثانيء: أن الجمعة تسقط من أهل العوالي، الذين الجمعة،، دون أهل المدن، وهو ظاهر جديث عثمان، وليس كله مخاكف من الصحابة، وهو مذهب الشافعية، وقد ثقله النووي

عن الجمهور.
 أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى، وبه قال عثمان ابن عفان، وعمربن عبد العزيز، وجمهور الالعماء".
الثالث؛ أنه إذا صالى العيد، كان مخيرًا 202 حضور الجمععة، أو صلاتها ظهرًا، وهو مذهب الحنبلية، وهو من مضردات المذهب. الرابع: أن حضور جماعمة أحدهما مسقط لجماعة الأخرى، فيسقط العيد بالجمعة، والجمعة بالعيد، وهو من مفردات مذهببالحنبلية.
قال المرداوي يـن الإنصاف (Y/\&-\&، 8.0 (8.0) الصححيح من المذهب: سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة، وسواء فعلتا قبل الزوال أو بعده، وجزم به بـا الوجيز، والفائق، وتجريد العناية، والمنور، وغيرهم.
قال العيد بالجمعة، كإسقاط الجمعة بالعيد وأولىى وصححه المجل، وصاحب الحاوي،

وقال ابن الملقن يـِ البـدر المنير (99/0)؛ قال ابن الجوزي يٌ تحقيقه: هذا حديث يعتمد عليه. وقد صححه الألباني بشواهده قالـي
 قلت:حديثصصحيح، وصححه ابن المديني
والحاكم والذذهبي.


وقال: قلت: وهذا إسناد رجابله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير إياس بن أبي رملة؛ فهو مجهول، كما قال الحافظ، اكن الحديث صحيح بشواهده الآتية هـ الكتاب.

- وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: ريا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت لهـ، .أخرجه البخاري (oovr). وقد اختلف أهل العلهم هِ هذه المسألة على خمسة أقوال مشهورة: الأول: وهو قول الحنفية، والـاكيم،، والظاهريـة أنه تلزمهن الصلاتين. وهؤلاء قد ضعفوا مرفوعات هنا الباب، وحملوا حديث عثمان على من لم

تجب عليهالجمعة.

 وجوبصصلاةالجمعة،ودلتالأخبارالثابتة عن رسنول اللّه صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمسى، وصلاة العيدين ليس من الخمس، واذا دلا الكتاب والسنـة والاتفاق على وجوب صالاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على آن فرائض الصلوات الخمس،، وصلاة العيدين ليس من الخمس، واذا دل


ابن تيمية ـٌِ مذاهب النـاس، وقال ابن
 حلديث ابن الزيبير بيان أنه صلى مع صـلا العيد ركمتين للجهعهة، وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروكك مهجور-
وإن كان لم يصل مع صـلاة العيل غيرها حتتى العصر، فإن الأصول كلها تشهل بفساد هذا القول؛ لان الفرضين إذا اجتمعا هِمْ فرض واحلد لم يسقط أحدههما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض
 فساده،.
فهذه مذاهب أهل الملهم ملخصـة
هذه المسألدة، ويتبـبين منهاء

- إجهاعهم على صحة فـى صن من صلى العيلد والجهعة إذا اجتتمعا، وهو لا شك أحوط، وهو الأفضل عند من قال بالرخصـة.
- اختتلافهم هـ إسقاط الجهعة بالّعيلد،

والقكس.

- أنه لا عيعلم مخالف - أصحاب

اللنبي صلى الله عليه وسله خخاصة إِ أن الجهعة لا تجب على أهل العوالي الذين شهلدوا العيلد، وهو مذهب الشافـعيـة، وأحد القولين عن المالكيـة.

- أن إسقاط وجوب الجمعة بالعيل

إلى بـلـ من أفراد منه أب الحنبـلية، وقّلد نصره شيخ الإسلام ابن تيميي،، وكثير من ملمائنـا المعاصرينـ
وهذا ملذهب لا ريب قوي عند من صحع مرفوعات البـباب، ولقوله هذا وجاههة وقوة، وقلد علمت بعضن من صحح مرفوعات لمجموع طرقها فيمن سبق. هذا ما يسره الله تعالى العجالة، واللّه أملم، فإن يكن صوابًا فالحهد لله، وإن تكن الأخرى فأستغفر الله منـه.

والرعايـة الصفرى، وغيرهمر وقدمه ابن
 وغيرههم، وهو من المضرداته،


 ثلاثحةأقوال:


أحلدها : أنبه تجب الجمعلح على من ششهل العيلد، كما تجب سائر الجهع للعمومات الدالد على وجوب الجهعة. والثداني: تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ؛ لأن عثهان بن عضان أرخص لههم ـوْ ترك الجمعة لما صلى بهم
العيك.

والقول الثالث: وهو الصحيح أن من شهلد العيد سقطت عنـه الجهععة الكن على الجى الإمام أن يقيم الجمعة ليشهلدها من شاء شهودها ومن لم يشهل العيلد. وهذا هو المأشور من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهـ كعهرووعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهوم. ولا يعرف عن الصحابة
 عن النببي صلى الله عليه وسلهم با اجتهمع
 الجمعةهة)
الخخامسى: أن حضور جهاعة العيلد،
 من ابن الزبيـر، وابن عباس، ففي سنـن أبي داود (I CYY) وعن عطاء قال: هاجتتمع يوم جهعة ويوم فطر، على عهلد ابن الزبير،
 فجمعهها جمييعا، فصـلاههما ركعتين بكرة، لثم يزرد مليهها حتى صلى العصر)،
 أبو داود بإسناد صححيح على شرط مسلم. وهذا المذهب مهجور، ومن ثم لمب يذكره


## هِهْ <br>  الوسطية بيز

ل
$x^{2} \sqrt[13-61]{1}$



 و2 وصحححه الألبـاني (I IVoV صحيح الجاهع: (1. (1).

أولا
الوسطيـة مأخحوذة هن هادة وســط، وهـى كلهـة تــدل على الـعــلل والفضل والخـيريـة، والـتـصـــف والـتــونـــط بين الطرفين. قــال ابــن فـاربسى: "الواو والسين والطاء: بناء صحيح يــلـل عالى الثعـلـل والنصفـ

 وسطا)" (معـجـم هقايـيس

بلتُوها عن الله، ويكون النبي
 لهذه الأمة شهادتها. فعن أبي سعيل الخــلدري- رضنـي الله
 صلى اللنه عليه وسلم: "يَجْجيء

 والنبئِ وهعه الثـلاثة، وأكــرِّر
 قوملكع فيقول: نعم، فيُنـاعىى قومُهُ، فيُقالُ لههم: هل بُلْغكَم






 اليُرُسُلَ قِل بَلْفُوا فصَلَّقْناه،
 والسـلام على رسول اللّه، وبعذ: فقد امـتن الله عالى هلده الأمة واصصطفاها فيجعلها خير
 ! !لى الإفراطولا إلى التتفريط، لا إلى الغلو ولا إلى الجفاء الحاء، وجعل لها من الثفضل والمنزلة والمكانة ما أهُلها للشها الهاة على الأمهم، فقال سبـحانه: n
重

 العدالة2والخيريـة، وهذها الأمة
 تـبـارك وتعالى وتى يستشهدها
 رقــــالاتُ الله، وقـامـتـ عليها الحصجــة، وأن الاأنـبـيــاء قد


به رسولّه من غير تعطيل ولا تمثيل ومن فير تكييف ولا تحريف". (الصفديـة ( H )/ / Y
ويأتي هذا الموضوع بيانًا
"("لوسشيـ،" التتي تميز بها أهـل السنــة والجماعمة عن غيرهم مـن الـفـرق الضـالة التتي الححرفت عن هذا المنهوج وذلــلك مـن خـــلال أصولهم العقلديـة المباركة:

الالصل الالحول : أهل الئلة

## 

فأهل السنـة والجهماعة وسط يـ هذا البـاب بين أهل مقالتين بـاطلتــين، هقالة الد

 وهـقـاكـة مـن "شُبْه" اللّه-تعالى- بصفات المخلوقين كما هـو طـريـق "الممثلـة"، ؛ فالتعصطيل باطال لانته جححل ونفي ثا أثبتـه الله لنفسا من صضات الكهال، والتششبيـه
 بالمخلوقات.

وأمهـــا أهـــلـل الـيــنـــة فهنهـجهم قائهم ملى إثبـات "بلا تمثيل"، وتنتزيـه "بـا تعطيل"، كها قال- تعالى-:
 السَهِيع الئبصيرُ"، فسلموا من الآفتين، ومضوا يْ سواء السبيل). (مجهوع الفتاوى: (( $0 / \mathrm{YV}$ )
"والممثلة"، يضربويون الله الأمثال، ويـَّعُون أن صفات

قال شيخالإسـلام ابن تيميم: "الإسـلام وسط بِ الثلل بين الأطراف المتجاذبـة، والسنـة 20 الإسالام كالإسـلام فالمسلهون بـ صفات الله تعالمىوسطبيناليهود الدين
 فوصفوا الخالق بالصفات التتي تختتص بالمخلوق، وهي صضات النقص، فقّالوا: إن اللّه فقير.. وإن اللّه بخيل.. وإن الله تعبب ثما خلق العالمم فــاســـتراحا وبــين النصـارى
 بالخالق فوصفوه بالصضات المختصنة بالخالق فقالق والوا: هو اللهه. والمسلهون وصفوا الخـالـتق بـصـفـاتاتالـكهـال وتزهوه من صشات النقص وتزهوه أن يكون شيء كفوا لله فهو منزه عن صفات النقص
 الككهال أن يماثلهه فيها شيء هسن المخلوقتات... وكـذلـك


 علي فيججعلونه معصوهنا أو
 الالذين يُكْفُرُونَه .... وهم الصفات وسط - بين المحطلة الذين ينفون صفات اللله أو بعضها ويشبهونـه بالجماد والمعلدوم، وبين الممثلة الدين يمـثـلـون صـفــاتــه بصفات خلقه فيصفون اللّه بصفات خلقه - فيصفون اللّه بها وصف بـه نفـسـه وبما وصفهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { اللغة (1- } 1 \text { ) (1) } \\
& \text { يـقــول ابــن مـنــطـور:" } \\
& \text { وبــــط الـبثــــئيءوأونــــطــهـه: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }(\mathrm{rr} \cdot / \mathrm{V} \text { ) }
\end{aligned}
$$

2 2 2

## الشرو8


 والخــيريــة، والتـونـــط بين الإجـــراط والـتـفـريـط، كما



قــال الإمــام الالطـبري
رحهـه الللهـ: " إنمـا وصفهم
بأنهه " وسَط ": التوسطهـه

 غلوا بالترهب، وقيلهم عيسى ما قالوا فيـه، ولا هُمـ أهــل تقصير فيـه تقصيرز اليهود الدذين بــُّلـوا كتابُ
 وكـذـبـوا على ربههم، وكفروا بــه، ولكتنهم أهــل توسط، واعـتـدال فيـه. " التتهى. " تفسيرالطبري" (\% (1\&Y). وسطية الإسالام بين الآبم ووسطية أهل الأسنة بين الفرق
وكما أن الإبـــلام وسط
 والجماعة - أنـبـاع السلف الصالح، الذين هـم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليـه وسلم وأصحابابه: وسط بين الـفـرق. فههم ورثــة هلده الصفة الوسطية المباركة،

فـهـلـى اللّه أهــل السنـة

 فأثبتوا أن العبـاد فاعلون حقيقة، وأن أفعالهمر تتسب !إليهم على جهة الحقتيقة، وأن فعل العبـل واققع بتقدير الله ومـشـــيـئتـتـه وخــلـقــهـ،
 وخـالـق أفـعـالـهـهم، كما قال

 كها أن للعباد مشيئة تحت مشيئـة الله، كمها قال تعالىى笑 رَ
 وهـع ذّلـك فقـد أمـر اللّه الـعـبـاد بـطـاعـتته، وططاعـة رسلله، ونهاههم عن معصيتا ونه، وهو سبـحانه يحب المتقين، وه وهرضى عـن الفاسقين،
 العبـاد بإرسال الرسلل وإنزال الكتبب، فمن أطاع عن بينـة الحن واختيـار، لا يستحق العقاب ( ) . (६7:فصلت)

فاههـل الاسنـح يؤهنون

 والاسنـة، وهي!
(1) علـم اللّه المحيط

بكل شيء، وأنه تعالى عالم بهـا كــان ومـا سيكون، وبما سيعمله الخــلـق قـبــلـ أن يخلقهم.
 ما هو كاثن

المعتززة والأشاعرة وغيرهمم، ولهم يهملوه ويـذـمـوه كما يفعل كثير بـن المتصوهة، الـــذايـن يـعـيـيـبـون الـعـقــلـ، ويقزون من الأمور ما يكذ بـب به صريح العقل، ويصذِقون بأمور يعلم العقل الصريح بطلانها مهن لم يعلمر صدقـه
 ( ( $\mathrm{F} / \mathrm{l}$ ) ( . ( 1.0 r.

الالصل الثانم: الأنـة

هأهل السنـه والجهباعة وبـــط 2 هـــذا الـبـباب بين القلدريـة والجبريـة. فالقدريـة نفوا القدر، فـقـالــواء إن أفـعـال العباد وطـاعـاتـهـه ومعاصيه بلم تــنـخــل تحــت قـفـنـاء اللّه
 زعمههم لمبريخلق أفوال العباد ول شاءها منهه، بل العباد مستقلون بأفعالههم، فالعبـد
 لفعله، وهو المريلد لّه إرادة مستقلة، هأثبتِوا خالقَا بع الله سبـحانده، وهـذا إشراكاك
 هن المجوس الدين قالوا بأن للكون خالقين، فهم (مجوس هدها الا'مة).
والجبريـة غلوا يو إثبـات
الـقــدر، فـقـالـواء إن العبلـ
 كالريشـة ـوْ اللهواء لا فعل كله ولا قلـرةولا مشيئنة.

الله تـعـاثى تمـاثـل صفات المخلوقين، كقول بعضهه:

 يقولون علؤا كبيـرا. فهـلـى الله أهــل السينـة والجماعة هذا البـاب، والذي دل عليـه كتاب الله وسنـة رستوله صلى
 بجميع أسماء اللّه وصفاته
 الشرعيـة، فيَصففون اللنه
 وبها وصفهُ بـه أعرَفُ الخلق
 صلى اللّه عليـه وسبلم من غير تعطيل ولا تأويل ومن غير تمثيل ولا تكيييف، ويـؤمنـون بأنها صفات حقيقيـة تلية بجالال اللّه تعالىى، ولا تماثل صــفـات المـخــلـوقــين، مهـال
 ( (الشورى:11) فأهل السنـة يعتهلدون على النصوص الشرعيـة، ويـقـدمـونـهـا مـلى العقولـو البـشريـة، ويـجقلون العقل الـبــثــري ونـــيــــــة الفهِم النصوص الشرعيـة، وشرطا
 وصالح الأعهـال، وبه يكهل العلم والِعـهـل، لكنـه اليس مستقلا بـذلــكـ، فـهـم قِد توسطوا ــِ2ْ أمر العقل أيضًا، فلم يقلدموه على النصوص كـهـا فـعل أهــل الـكــلام من
 الَّذينَ سَبَقْونَا بَالَاِيمَانِ وُوْا

 (الحشر:1•1)
فأهل السنة والجماعة يحبونهه كلهم ويتولونههم كلهم، ولا يـفـرقـون بينهم
 وسابقتهم، وأنــــــ صحابة الـرســـول صـلـى اللّه عليه
 كتاب اللّه، وأن أحدَا لا يمكن أن يصل إلى درجتهم مهما بلغ من العبادة ومهما بلغ من الالعمال الصالحة الحالحا فلا يمكن أن يلحق بالصحابة أبــــاء "رلو أنفق أحدكم مثل أُحـدا ذهبًا ما بلغ مد أحدهـم ولا نصيفه، (متفق عليه). فأهل السنـة والجماعة يخالفون الخــوارج الذين يكفَّرون كثيرًا من الصحابة، ويخالفون الشيعة الذين يــلـون عنه وينتقصون غـيره من الصـتحـبـة، هــذن وسطية الالرقة الناجية والطائفة
 والجماعة بين فرق الضلالد مـنـن الخــــوارجوالمـرجـــــــة والشيعة والقـدريــة، وبهلذا
 الحمد والئنَّ.
والله مـن وراء القصد وصـــى اللّه وســـلـمر وبـاركا على نبينـا محهد وعلى آلـه وصحبـه أجمعين.

من الروافض لا يعتقدون أن "عليّا إله"، وولكن يقولون هو هو أحـق بالخلافة من أبـي بكر وعمر وعثمان، وأن هـؤلاء مغتصبون للخلافة وظلموا علئًا بٌِ أنهم أخذذوا الخلافة قبله، وكـان هو الوصي من رســول اللّه صلى اللّه عليه
 فالزخليفة بعد رســول اللة صلى اللّه عليه وسلمه بإجماع الـسلمين هو أبو بكر، ثم من بعلده عمر بن الخطاب، ثم من بعده عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وهو الخليفة الرابع، فلا يبغض أصـحـاب رســول اللّه صلى اللّه عليه وســلـم ويسبهرم وينتقصهم ! ! ال كـافـر، كما
 الكفار. فموقض الرافضة من صحابة رسول اللّه صلى الله عليه وســــم التكفير والتنقص والطعـن فيهم، ويعتقدون ذلك من أفضل القريات، قبحههمالله.
أما أهل السنة والجماعة فإنهم "يحبون كل الصحابة وآل البيت": علي بـن أبـي

 وغـيرهــمـمـنالصــحـابــة؛ بـا جـاء ـِ الكتاب والسنـة عـن فضلهم وسـابقتـهـه، والثنهي عن تنقصهم، والأمر بـالاقـتـداء بهـم واتباعهمه،
 جَـاءُوا مِنْ بَعْدِهِهُ يُقُولُونَ

قـبـلـ أن يـخلـلق الـســـــوات والأرض بخمسين ألف سنـة. (r) مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان، وما لم يشا لثم يكنـ، وأن كل ما يقع عِّ هذا الوجود قد أراده الله قبل وقوعه. (£) أن الله خـالـق كل شيء، فهو خالق كل عامل
 وحركته، وكل ساكن وسكونـه (يـنـــر: مـنـهـاج السنة)


 السنة
وكــذلــكأهـــلـلـالسـنـة
 اللّه صلى اللّه عليه وسلما بين الخـوارج وبين الروافض والشيعة، فـالخـوارج كفّروا كثيرًا من الصحابة بنـاء على مذهبهـم الفاسلـ الوعيد"، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمر هـم أفضل الأهــة واذا صـدر من أحدهـم خطأ فإنهه أقرب ! إلى مغفرة اللّه من غيرههمنمن العصصاة؛ لفضلهم وسبقهم،


等 ( التوبة1 1

أما الرافضة فإنهم غلوا ! إن منههمنماعتقد أنده هو اللّه وهم "غالاة الشيعة" وكثير

## وقفات شرعية" مع ظاهرة| الزواج العربِ!



هذه الظاهرة الوقفاتالتالية:
 يرجع سبب الكتابة هِ هذا الموضوع إلى الإحصائيات والدراسات المفزعة التي أجرتها المؤسسات الرسسمية عن هله الظاهرةرة، ومنها ما
 تحت عنوان ,تحذير لككل أسرة؛ الزواج العريو يحاصر شبابالجامعات، من أند „أظهرت النرتدراسة يستعد المركز القومي للبحوث الجنائية عن
 مرفئًا من الفئة العمريـة التي تتراوح أعمارها
 بما يعني أن أكثر من ثلاثد أرباع حالات الزواج لطلاب يٌم مرحلةالتعليه الثانوي والجا الجامعي. وبلغت نسبة حالات الزواج العرِيٌ بين طلاب المرحلة الثانويـة وحدها الحمل من هلذه الزيجات \&, \&٪، وفق مصلر شاركك إِّ إعداد الدراسة. وهِ المستوى الجامعي كان لجامعة القاهرة نصيب الأسلد، حيث شهلد العام الدبراسي الماضي
 شمس أكثر من أربعة آلاوف وخمسهمائة حالدة، ثم جامعة حلوان ألفي حالة، بينها وصلت النسبة

الحمد الله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يُحمد، وصلى اللّه على نبينا مححمد، وعلى آله آله وصحبه ومن تعبلد، أما بعد فإن عقد الزواج من أقدس العقود التّي شرعها
 مباشر بحرمة الفروج واستحلالثها، فبه يتحول حكم المتعاقدين من الحرهة إلى الحمل فور الحور إتمامه، ويعود الحال إلى الحرمة، فور انقضانيانه، لذلك فقد عني الاسسلام به عنايةِ خاصّة، وأولاه أهميّة بالغة، ووصفه اللّه بالميثاقاقالغليظ،
 ولكل ذلك راعى الإسلام كل ما يضمن
 حفظ تلك الرإبطة وأعطاها حقّها، وقد شرع الإسلام منظومةً متكاملة من القوانين والأحكام لضمان دلك، إلا أنه ومع بعد كثير من الناس
 ومتاعها بغير رقيب ولا وازع من دين، تفشت ظاهرة الزواج العريٌ، بجناحيها : الموافق للشرعوالمترتب عليها أضرار بالزوجين وأولادهما والمخالف للشرع - والتتي تعد من الزنا- ولنا مع
 أي ربطه به، وهو بهعنى الاقتران والارتبـاط، ويُطلق على كلَ واحلد من الزوجين اسبم زوج إذا ارتبطا بعقد نكاح.ه ا.هــ تعريف عقد الزواج اصصطلا حاً :قال شمسس اللدين

 تزوِيجِ أو بترجمتته ها.هـ.



حانياء أركان عقدان الزواجر:
لعقلد الزواج مجهوعة من الأركان التتي لا يتعقد
 فمهنم من جعلها ركناً واحلاً، ومنههم من جعالها أكثر من ذلك، ومن تلك الأركان:
 عمليه بين فقهاء المذاهب بيا فيههم: أبو حنيفة، الوا وتَتَكَنُ الصَيغة من الإيجابِ والقَبولّ.


كان الزوج أو الزوجة أوووليَيهها أو وكيليهها الوا
 وهما فيهها سواء، ويتتحقَق الإيجاب والقبول الحول
 العاقد عن رغبتـه من إجراء العقلد. r- العاقِدان: وهما الزَوج والزَوجهة، وكلُ منهها



 طلاق لغيره، أو مُطاْقةة منـه ثلاث طلقات مات ما لم


 لا يجهع بينـه وبينها، أو تكَون مُخْرمُةُ بحِّ أو

عه-رة.هيراجع كتاب روضة الطالبين للتوويه. r- الشُهود: فالا يَنْقَقُ اللْكَاح إلا بُخضُور

ــيْ جامعة الإسكندريـة إلى ألف وخمسهمائة حالة، عدا ملدد الجامعات الحخاصة الاتتي شهلدت


 يقارب . . والطالبـات. وأكد الدكتتور هحهد فتّحي مرعي الباحث
 أصبح ظاهرة مخيفة، ولابل من الوقوف ألمامها العا لـمالجتتها اجتتماعئًا، وحهل فتّاوى الفضانيانيات التي تجيز هذا التنوع من الزواج المسئوليـة عن انتشار هذه الظاهرة. وقال: إن الطلبـة الذين لا يتمتعون برعايهة اجتهواعيـة كاملة من البيـ يأخلذون هلذه الفتوى من الجانب الجنسي وليس بالمفهوم الحقيقي المعنى الزوواج، الدي من أهم المه شروطه الإشهار، وتحقيق السكن والمودة. كها وجه أصابع الاتهام!إلى الكليبـاتالغنتانيـيةالعاريـة



وصضها بأنها حلـيقة ومتتنزه ثلزواج العروٌ وأوضح الدكتور مرعي وفقًا ثلدراسـة أعلدها أن نسبـة 99 \% من الفتتيات الالاتي تزوجن خرجن نادمات من هذه التتجرية، والتأكيل على

 ثلزواج، يسعى من خلالها الطرفان إلى تأمين نفسـه أكثر من Yا ألف قضيـة إثبات نسب تتداولها المحاكم، وهذه الدعماوى مرفوعة من سيلدات
 بعد أن تم التتخلص بن ورقة هلذا الزواج العرِيٌ من جانب الزوجه. اهـ.

 تعريف الزواج لغةُ قـال ابن منظور ـٌِ " "سان

[^3]
 بذلكت، وُلا يجوز أن يزوّجها أحد غير وليها لا بولايَة و'لا بوكا
ووكي المرأة: أبوها ثم أبوه ثم ابنها (إن وجد) ثم أخوها الشقيق، ثمر أخوها من الالاب، شم ابن الالخ الشقيق، ثمرابن الالخ من الأب، ثمالعمر، شم ابنه، ثم الحاكم المسلم. (يراجع المفني لابن

قدامة).
ثالثا: شروط عقد الزواجد
تَنقسم الشُروطِ ٌِ عقد الزواجِإلى أريعةأقسام هي: شُروظُ الانعقاد، وشروطالصحخَة، وشُروطُ النّفاذ، وشُروض الجواز. وقد ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة- إلى اشتراط تلك الشروط ـِ2 عقد الزواج واختلفوا ـٌِ تفاصيلها والحوا فالحنفيّة مثلا جعلوا للزواج ركناً واحلداً هو الصيغة، إلا أَنْهُم لا يعتبرون باقي أركان عقد النّكاح التِي نصْ عليها جمهور الثققهاء، بل مَدّوا هذا الْ الشُروط مُندرجةُ تحت الشُروط الأصليَّة التي هي أركانٌ عند باقيّي فقهاء المالكيَّه، والشافعيَّة، والحنابلة، بينها اعتبرها جارا جمهور الفقهاء شروطاً مُستقالة لعقد النّكاح. (يراجع " أحكام الأحوال الشخصية ـِ الشريعة الإسلامية " للشيخ عبدالووهاب خلافض). وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد الله رب العالمين.

شاهدين من الرجال أو بحضور رجل وامرأتين، ويشترط فيهها أن يكونا مُسلمين بالفين عاقِين اقِلين حُرَيْنِ عَدلينِ سَميعِينِ تِصيرِين عارِفين السان المُتصاقِدَدِّنِ وذهب جهع من أهل العلم !! إلى أن " !شهار النكاح وإعلانه " يغني ع الإشهاد، لما روى أحمد من عبد اللّه بن الزيبير رضي الله عنهما أن النبي صلى اللّه عليه وسلمه قال: „أعلنوا النُكاحَ، (رواه الترمذي وحسنه الألباني.).

 مع الإعالان يصح وإن لم يشهـة شاهدانـان. وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مها ينظر فيها والوا واذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع وإذا انتفى الإشهاد والإعلان فهو باطل عنـد عامة العلماء. وان قذذر فيه خلاف فهو قليل،

ا.هـ.

 (YYY) وقيل: إن هلذ الآيـة سبب نزولها: دأن


 البخاري)



 فرجها، فإن اشتجَروا فالسُلطانُ ولي من لا ولا ولي

 ذلك إيجَاباً أم قبولا، فَلا يجوز للمرأة البكر


Upload by: altawhedmag.com


##  <br> |إلمتش بوزارة الاو وتاف

يومًا: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تـؤاخ بيني وبين أحد رواه الترمذين. وكــان بــين الالثــــــريـين وهذا الحمي ودُ واخخـاءٌ، ومكثتا
 الأحـوال المجيدة حتى نزلت آيات المواريث وأحكام الورائض فنسخِتْها وصارَ الأامرُ لا يعدُو الــوُدْ ولا يتجاوز الإِخـاء، أْمَا الكواريث فلاولي الأرحامام دوأولؤو الْازَحَام بَعْضُهُهْ أْوْلَى بِبَغْ كتَاب اللّه.
كــان هـــذا بعدا أن وُضقت قواعدُ الاأخوَة ورُفعتُ أمعلامُها تَخْفق على أهلها وصارتُ شيمةُ ومعلمًا لا يُـْــادر الصحابئِ منها صغيرةً ولا كبيرةً - وقد

 فيه واجْتَّمَعوا عليـه سبحانـه وتفرَّقوا عليْهـ سوى من بعض الكَنَات التي وقعتٌ بين بعضِهـه ووٌ فئة قليلة منهم والتي لا يُكادُ يسلم منها أحدّ ولا يخلو

بذكر انقطاع الالخ من أخيه وفــراره منـه قال تُعالمى, „ــــوْمُ



 وأهـــــم رحـــــك اللّه أن الصاحبَ الصالحَ المهدئي المعينِ على الخيرب؛ والبِرْ
 الدَّهرودُرَةٌ
بيل المصهابة بيل الالخوة لقد كـان النبي صلى اللّه عليه وسلم يلح على أصحابه بـــذا المعنـى كي يصح فيهـم غرسه فـآخـى بـين المهاجرين والانصصار وكـان الكهاجري يرث أخاه الأنصاري وهِّ الأحاديث آالـــى رســـول اللهـ بـين قريش والأنصار رواه النساني، وآخى
 وسعد بن الربييع رواه الشيخان، وآخى بين سلمان وأبي الدرداء رواه البخارين، وكان زيـد مؤاخينيا لحمزة آخى بينهها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رواه أحمد rr-//، وقال بعض الصحابة

الحــهـد للهـ الــــذي خلق الإنسان وزيّنـه بُحسن تقويمه



 عَلِى مُحَمَّد عَبْد اللّه وبشيره ونذيرها الذيُي لاحِتِ أنؤارالنبوة من بين أساريره وظظهر الصلدق
 آٓــه وأصحابِه الـذـيـن طهُروا وجــهُ الأرضِ من ظُلمة الكُفْر ودياجيره فلكُ ُيْتَدنَسُسوا بعد إسلامههمبقليله و'لا بكثيره.
 مِياريـِّ فهري كالميزان تُقاس بها أَحوال الأمهر من جهة الإيمان
 واتُساقها مع الفطرة التي فطر الله الثناسَ عليها لانّها تكون بين القلوب والأرواح، وارتباط
 ارتباط النُّسب، وتآلف الأرواح أشدُّ من تملُق السبب بالسبب، لــــــا جــاءتُ آيــات مشاهد القيامة تُبيّ رابطة التآخيَ وتُفْصح عـن فُوَتـهـا وشذَّتها

 باللّه.
قال إبِراهيهم بُن أدههم: دأعز الأشياء
 من حــلال، وكلمهة حق عَنـا سلطانهان (تهذيب





 ذهبَ الدِين يُعاش وبَقيت وِ خلف كجلد الالا جرب

## يتأكلون مغانـة

وِيُاب قانكا
 هنـه الأريـبُ ويقعُ به هِ شـك بريب، لكّن اللذي

 الساعة،فلسْنْا ممّن يقولّ


إنما نقول مؤملين ي20 الله أن يوفقنا ويهلدينـا وما كل دانِ منَ
ور ولا كأ


 السَّيْر على الجاذِة ويأخِذ بيـلِكَ إلى اللّه تعالى




فُقإوا ها إلى هذا سبيل


فإنَ الحز
 رأسههر وتفرخ وترفع نفوسهمر وتشهخ. وللحلديث بقية إن شاء اللّه والحمل للنه رب

العالمين.

منها بشرُ إل أن يكونْ نبيئا، ومع ذلك يعتقد أهل السنـة والجماعة أن كل هلا كان كان باجتههاد لا عن


 وهـع ما كـان بين قِلة منـهم رضي اللأه عنهـه



 الأخوة بينههم وتأسيسها فيهم.
 الاأحاديث التي جاء فيها ذكُرْ الاأخوة والحِث على مُرَاعاتِها كثيرة منها ما رُبط الإيمان وأناظِ



 عليه وسلهُ وقال صلى الله عليـه وسعله: „وكونوا عبـاد الله

## إخوانًا هرواه الشيخالن.

## ٪ الاب الالاخوة

من علامات الساعهة انتشار القطيعة وفشو البغضناء، لاجل ذلك أصبح زمانُنـا هذا أو أوشكا أن
 إلا بالقليل منها وكأنْها صارتْ كهشيهم رتـــذْرُوهِ





 لا تَعادلُها منقبـةُ وفضيلةُ لا تُوازيِها فضيلةُ وحسنـة لا تكاد تحيط بها ولا تحبطها سيئة؛ لانَ الالاخـوةَ الصادقِةَ صارتٌ عزيزةً والصحبـة



 الأكبـاد، أعاذنا اللله من غوائل الزمان وعصَهنا

# NEWPRESSDAN 





## "\#ñ

# شُركة نيوبرسادنان لطب! 

> VII - العاشر من (رمضان - المنطقة الصناعية ب ا - قطعة رقم ب ب 1 +r.00ع99. rع: تيلفون : ت
> info@newpressdan.com www.newpressdan.com
> ( pressdanegypt in fis newpressdan

Upload by: altawhedmag.com


Upload by: altawhedmag.com


[^0]:    

[^1]:    

[^2]:    

[^3]:    
    

