# دليل المماصريلن 

ع


مز كالام سيلد المرسلين

## لإِمام الحـافظ المحدث／ث／مُحْيِي اللِّينَ أَبِي زَكَرِيَّا النَّوْوِيِّ （هヤケัーゲリ）

## اعتنن به وقام بالتعليق على أحاديثه وشرح أبوابه ב／חحمב وسام الديلا

الطبعة الرابعة<br>prorr－s）$\leqslant$ \＆r

#  <br> شرح <br> ريـاض الصـالحيزن <br> من كالام سيلد المرسلين <br> جميع الحقوق محفوظة للشـارح <br> ودار الوسام للنشر 

يحظر طبع أو نشر أو تصوير أي جزء من هذا الكتاب، بأية وسيلة إلكترونية
أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلابإذن كتابي صريح

يطلب من:
دار الوسام

| رقّم الإيداع | التزقيه الدولي |
| :---: | :---: |
| r.ar/heror | 9rA-qry-rıu-qr.-1 |

طبع بمطابع زمزم

تقريظ فضيلة الأستاذ الدكتور

## أحمد عمْ هاشم

## أستاذ الحديث وعلوهه، وعضو هيئة كبار العلماك بالأزهر الشريف،

## والرئيس الأسبق لجاهعة الأزهر الشريض

## بسه اللّه الر حمن الرحيه

الحمد لهّ ربِّ العالمين، والصلاة و السلام على' أشرف المرسلين، سيدِنا محمدٍ وعلىن آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن للسنة النبوية منزلتَها ومكانتها في الإسلام، فهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، فهي المُفصِّلة لُمُجمَلِّ، والمُققيِّدة للمُطلَقه،
 القرآن، كتحريم زواج المر أة على عمَّتها أو خالتها، وأَمَرَ ربُّ العزة



ومن أجل ذلك عُني المسلمون منذ العهد الأول بحفظها وتدوينها وشرحها وتبويبها.

ومن أعلام أئمة الحديث النبوي: الإمام النووي نَعْنَّهُه، فقد دوَّن في كتابه النغيس (رياض الصالحين" الأحاديث الصحيحة التي تدلّ قارئها علىن ما يكون طريقًا إلى الُن الآخرة، واشتملت علىن أحاديث في الترغيب والترهيب، وعلىن آداب السالكين،
وأحاديث الزهد والأخلاق.

والتزم الإمام النووي في كتابه: (رياض الصالحين) ألا يذكر إلا الأحاديث

الصحيحة، وصدَّر الأبواب بآياتٍ من القرآن الكريم، وقدَّ توضيحًا لما يحتاج إلى توضيحِ أو شرح.
وتتضح منزلةُ هذا الكتاب حيث سار في العالم مسيرَ الضوء في الآفاق، وانتشر وذاع، وكَثُرت شروحه وطَبَعاته؛ لأن اللَّ تعالى باركَ فيه؛ لصحة نية صاحبه وإخلاصه ووَرَعِه وتقواه.

يقول الشيخ قُطْب الدين اليُوْيني: كان أَوْحَدَ زمانه في العلم والورع والعبادة،
 الحديث الأشرفيَّة سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة (V\&
 الدرس، ويقول في ذلك:
علــــن بُسُــــطٍ لهـــا أَّهــبو وآوِي


 وقد تناول هذا الكتابَ القيِّمَ (رياض الصالحين)، الأخُ الفاضلُ الأستاذ الدكتور محمد وسام الدين، أكرمه الله، الذي سمَّاه (ادليل المعاصرين شرح أبواب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين").

فقام بالتعليق على أحاديثه، وشَرْح أبوابه؛ ليُقِرِّب معانِيَّه، ويُوضِّحَ مَرَامِيَّ، وينتفعَ به كلُّ قارئٍ من المُتخصِّصين في علوم الدين، ومن غيرهم المتعطشين للهَذْي النبويِّ الذي رأوا فيه سعادتهم دنيا وأخرىن.

مع حرصٍٍ جميل منه في تقديم الأمر بتنسيق حَسَنٍ، فسَهَّل بذلك على علئ عموم الناسِ الاطلاعَ والفَهْمَ المُمَيَّر لكتب التراث المبار كة، وملأ بذلك الفجوةَ التي نشأت بين عمومِ الناس وتلك الكتب العظيمة.


 النّهُ لنا ولو الدينا، ولسائر المسلمين؛ إنه سميعٌ مُجيب. وصلن الشَّعلى سِيِّدِنا محمدٍ، وعلى آلِه وصَحْبه أجمعين.
أ. د/ أحملد عمر هاشم
أستاذا الحليثوعلوملوعضو هيئةكبـار العلماء بـالأزهر
والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف

## تقريظ ضضيلة الأستاذ الدكتور

## عبـد الغضمار حاهـ هلال

## العميد الأسبق لكيلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف

## بسه اللّه الرحمن الرحييم

الحمد لهّ رب العالمين، والصالاة والسلام علىं أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلنى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

لقد قرأتٌ الكتاب المسمى (ادليل المعاصرين شرح أبواب رياض الصالحين"، لمؤلِّفه المهندس الدكتور محمد وسام الدين، حفظه الها
 وكتاب (رياض الصالحين)" هو للعلامة يحيي بن شرف النَّوَوي، التي كانت حياته قصيرة المدة لكنها كثيرة العمل، وكان من الصالحين، حتى زُوي عنه أنه كان لا يتناول في اليوم إلا طعامَ العشاء فحسب، و كان و وقته للقراءة.
وكذلك رأيت في المهندس الدكتور محمد وسام الدين، طابع الصالح والتقوى إن شاء الله، أحسبه كذلك، بَذَل جُهًِا في الشرح بما يُناسب الناس، فهيَّاً للرجل العادي أن
يقر أ في كتب العلم.

ونحن نُحب أن يقر أ الناس في كتب العلم؛ ليعرفوا الصحيح من الفاسد.
وعلاجًا لبُعْد الزمن بينّا وبين أرباب العلم الفُحول السابِّبين، بَبَّع المؤلِّف محمد
 الخبرة الطويلة في فَهْم نصوص العلم القديم.
وقد بَرَع أيضًا في شرح النصوص الغامضة علىن القارئ العاديِّ بأسلوب العَصْر، وهو أمرّ ليس سهاًّ، ويحتاج إلىن مِرَاسٍ طويل؛ لكي يستطيع أن يَنْزل من البرج العاجِيّّ إلىن المستوى العادي.

فوجدتُ شَرْحًا مُسِسِّاًا للحديث وَضَع فيه الشَرَح داخل النص، مما سَهَّل على القارئ أن يعرف المرادَ بسرعةٍ، لا أن يبحث عنه في التعليقات والهوامش والحواشي. ثم لاحظتُ أنه يُعقِّب على كلِّ بابٍ من أبواب الكتاب بشَرْح فكرة الباب شرحًا وافيًا، مُعتمِدًا على القرآن والحديثِ وصحيحِ النصوص، مما يجعل الرجلَ الَ العاديَّ يفهم
 وعليك أيها القارئ الكريم، أن تنظر كثيرًا في الأحاديث التي يُضمّهُها الكتاب فستجد

ذلك واضحًا ملموسًا.
ثم إن المُؤلِّف ضَبَط النصوص الحديثَّة ضبطًا كاملًا وصحيحًا مُحَقَّقًا غايةَ التحقيق،

 واستطاع أن يصل إلىن المهمم، وهو قلب القارئ وعَقْله، لا إلى سَمْعه فقط. فالكتاب في الواقع ثمينٌ، لا أقول الثمن الدنيوي، ولكنه ثمينٌ الثمن العلمي والأخروي.

 ويظهر - كما سمعتُ من شارح هذا الكتاب- أنه هو الذي صَمَّم طريقةَ الطَّنع، بما فيها من جُهْدٍ يستعصي على كثيرٍ؛ لأنه قلَّما تجد طباعةً الذي قد لا يحتوي علمن خطأ واحدِ، وجَلَّلَ مَن لا يسهو.
ولكن فيما قرأتٌ خَخَلا الكتابُ من الأخطاء، وامتاز بحُسْن التنسيق، وحُسن اختيار
 أدركتُ أنه يجمع بين فنِّ العًا وفم وفن الإخراج، وهنّ وهنا لا يتو افر لكثيرٍ من الناس. أ. د/ عبلد الففْار حمامد هالول
العميد الأسبق لكلية اللفة العربيَّة، جامعة الأزهر الشريف

تقريظ فضيلة الأستاذ الدكتور

## وهبـة الـزْ بـاـلي

## رئيس قسم الفقه الإسلاهي بكلية الشريعة جاهعة دهشق

## هضو هجلس الإفتاء الأعلى بسوريا

## بسم اللّه الرحمن الرحيم

$$
\begin{aligned}
& \text { الأخ الفاضل، السيد الدكتور / محمد وسام الدين. } \\
& \text { اللالام عليكم ورحمة الله وبر كاته. وبعد: }
\end{aligned}
$$

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أُقْدِّم أَخْلَصَ التهاني والتباريك، سائلاً المولىن
 الدعوة إلثن الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأُكرِّر الشكرَ والتقدير لشخصكم الكريم، ولقائكم الكريم في رحاب القاهرة، حيث
غمرتني بالفضل والإحسان الكبير .

فأرجو منکم تخصيص صفحتين لتقديم كتابكم القيم (ادليل المعاصرين شرح أبواب
رياض الصالحين".
مع تكرار الدعوة لزيارة دمشق في أي وقت.
زادكم الله تعالى قربًا من جنابه، ومححبة لأهل العلم، والهّ يحب المحسنين.

أ. د/وهبة مصطفى الزحيلي

## رئيس قسس الفقه الإسلامي بكلية الشريعة جـامعة دمشق

## عضو مجلس الإقتـاء الأعلى بسوريـا

عضو مجهع الفقه الإسلامي بجلدة

تقريظ فضيلة الأستاذ الدكتور


أستاذ العقيدة بجاهعة الأزهر، وعميد كلية الدراسات الإسلاهية بالجاهعة الإسلاهية
بسه الاله الر حمن الرحيبم
الحملُ لهَ ربِّ العالمين، والصالٌ و السلام علىن المبعوث رحمةً للعالمين، وعلىi آلكه وصَحْبَه ومَن اهتدىن بهَّديه ودعا بََعْوته إلىى يوم الدينِ. وبعلُ: فهذه شروحٌ وتعليقاتٌ علىن كتابٍ (رياض الصالحين)، الذي كتب اللّه له الذّيوعَ والانتشارَ حتىن كاد كلٌ بيتٍ أن يقتنَيَه، ولا يكاد مُطالِّعٌ له إلا ويستفيد مما فيه. وقد تناولته الأقلامُ بالشرح والتغصيل، ولكنها كانت في معظمها بين التقصير والتطويل، وفي دنيا الناس اليوم ما يَشْغَلُهم عن الهو امش و الحو اشي. فتدارك الشارحُ - جزاه اللهُ خيرًا - حاجةَ الناس إلىن وسطيةٍ متميزةٍ في الشرح، وطريقةٍ مُميزّزةٍ في العرض، تدفع القارئَ في شَغَفٍ وشَوْقِ، إلى أن يغترفَ من هذا المنبع العذب، ويستغيدَ من هذا المنهل السهل.

فجاء الكتابٌ في ثوبه القَشِيب، مع هذه الشروحِ والتعليقات، وَسَطًا بين الإسهابِ



وقد وضع الشارحُ بصماتِه الواضحةَّ، التي جاءت بالجديد من التنسيق والشرح والتعليق، فقام بشرح الأبواب شرحًا مُيسَّرًا مُلحَقًا بالباب الذي يتعلق به، وقام بضَبْط النصوص، وتوضيح الكلمات التي تحتاج إلى توضيحِ، واعتنى بِعْزو الأحاديث التي ساقها في شروحه على خططى الإمام النوويِّ َرَّآنَّهُ في ذلك.

فكان الشرحُ واضحًا، والنعليقُ علمَّا، والتنسيقٌ منطقيًّا، كلُّ ذلك خطَّه مُحِبٌّ للصالحين، ومُبُلِّغٌ للدين، وداعيةٌ إلىن دين ربِّ العالمين.
فَسَلِمَتْ يمينُه، وقوي بالهَ يقينّه، وأحسن اللُّعملَه، وحقَّق أملَه، وأجرىن الخَيرَ علىن
 علم العلماء، ويسَّر الفهمَعلىن البسطاء.

وقد أعطى عصارةَ قلمه، وخلاصةَ فكره، حتى صارت بفضل الله نورًا على اللَّرْب لإرشاد السالكين وتنوير السائرين إلىن رياض الصالحين، علىن طريق سيد الأولين والآخرين، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

أ. د/ سيلد عبلد العزيز السيلي
أستاذ العقيلة بجامعة الأزهر

## تقريظ فضيلة الأستاذ الدكتور

## أهn ( )

## عميد كيلة الدعوة الإسلاهية الأسبق بالأزهر الشريف

## بسه الاله الر حمن الرحيه

الحمد لهّ ربِّ العالمين، والصالاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين،
 عسير . وبعد:

فلقد اتفقت كلمة الأمة الإسلامية على مكانة السنة النبوية في نفوس المسلمين، وموقعها من قلوبهم، وذلك باعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، يضاف إلىن مصدره الأول وعماده الأساس: القرآن الكريم، حيث تُفصِّل مُمْجْمَله،

 تعاطيه لشئون دنياه العامة والخاصة.

ولما كان للسنة النبوية تلك المكانة؛ فقد غُني أوائل هذه الأمة بها أَيّْما عناية، جمعًا



 الدراسات تقوم حوله.

ومشل ذلك فعلت الأمة مع (اصحيح الإمام مسلم)؛ حيث شرحه النووي، والسيوطي، وغيرهما، وما زالت الدراسات تقوم حوله، خاصة في بلاد المغرب. ولعل من أهم كتب السنة المباركة التي حظيت بعناية الشراح قديمًا وحديثًا، كتاب
 منه، وذلك باعتباره كتابًا جامعًا لأمهات الأصول في العبادات والتشريعات والأخلاق. ولقد كان من توفيق الهُ فُّ

 شرح أبواب رياض الصالحين من كالام سيد المرسلين"،
وقد جاء جهده في هذا الباب متميزًا بعدم التكلف، متسمًا بطرح أفكاره بلغةٍ عصرية تو اكب مقتضيات العصر، بحيث يستفيد منها القراء وإن اختلفت مشاربهه أو تنوعت
 الأسلوب معه مُشوِّقًا، وهو بهذا الأسلوب وتلك الكّ العناية بالتحليل قد جاء كتابه جيدًا في بابه أنيقًا في إخر اجه مشوقًا في طريقة عرضه.
أسأل الهُ العلي القدير أن ينغع به، وأن يجعله في ميرّهو موازين حسناته، وأن يفتح له قلوبَ
 وصلىن الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

## أ. د/أحمد ربيعيوسف

## عميد كلية اللدعوة الإسلامية الأسبق بـالأزهر الشريف

nقבمةالشارג

## 

## هقد هـة الشارح

## مُققدِّةُ الطبعةِ الرابعة

الحمدُ لهُ ربِّ العالمين، حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. والصالاة والسالم على أشرف المر سلين الهادي المصطفئ البشير النذير، سيدنا محمدٍٍ صلىن الها عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلىن يوم الدين. وبعد:

فإنه لا تكاد تخلو مكتبّة إسلامية من كتاب (رياض الصالحين)، بل لا يكاد يخلو

 والمعاني والمطلوبات الشرعية- علىن معرفة الأوامر الربَّانية والأحكام الشام الشرعية والصفات الإيمانية والأخلاق والآداب النبوية، فألَّفَ هذا المُؤُلَّنَ السهلَ البسيط لتشجيعهم علىن تصفُّحه وتعلُّم مراد الهَ منه.

ولا يخفى علينا أن ذلك قد تمَّ منذ قُرَابة ثمانمائة عام؛ حيث وافيّ وافت ذلك فصاحةَ الناس آنذاك وسهولة فَهْمهم لغة القرآن والسُّنَّة بقليل من الشُّ وألناظه.

وقد قامت على مَرِّ هذه السنوات الثمانمائة كوكبةٌ من أهل العلم والفضل بشرَ
 لعموم الأمة، علمائها وعوامِّها.

بَيْد أن طولَ الزمان وصعوبة فهم العامة من الناس لغتهم العربية الفصيحة-

أضاع قَصْدَ مُؤلِّفِ الكتابِ وشُّاحِهَ أيضًا من أن يكون الكتابُ مَرْجًِا لهم يسيرًا فَهْمه عليهِم، يُمكِنهم الاستفادةُ منه والرجوعُ إليه والاطالُعُ علىن أبو ابه في كلِّ كبيرة وصغيرة في حياتهم اليومية.
من أجل ذلك عَزَمتُ بتوفيقٍ من الله وَخْده علىن أن أُكمل ما بدأه الإمام النوويُّ زَحَّنَّنُّ من العناية بكتابِ (رياض الصالحين")؛ لكي يكون كتابًا مرجعيًّا بسيطًا وسهلً لعموم الأمة، يُفيدهم في معرفة الأوامر الربانية والأحكام الشرعية والصفات الإيمانية والأخخلاق والآداب النبوية.

وكنتُ قد استرعى انتباهي أن معظمَ ما نُشِر من نُسَخِ وطَعَعات لكتابِ (رياض الصالحين" قد رَكَّز على شَرْح أحاديثه شَرْحًا مو جزًا أو مُفصًَّاً، يُناسب طلبة العلم

 انتباهنا إلىن قيمة هذه الأبواب في حياة كلِّ مسلمّ، عالمًا كان أو عامِيَّاً. لذلك كان مِن توفيق الهَ لنا أن تنبَّهنا لضَعْف إقبال العوامِّ على الاطلاع الدائم والمستمر علىن تلك النّسَخْ والطَّعَعات؛ لما ذكرناه سابقًا مِن صعوبة فهم العامة لمصطلحات أهل العلم ولغتهم البليغة.

فقمنا بالاهتمام بشَرْح أبو ابه شرحًا بسيطًا مُيسَّرَا، أدرجنا فيه شيئًا من كالام الله تعاللى وأحاديث المصطفى ن يَّ يزيد الأمر إيضاحًا، وألحقنا كلَّ شرحِ بالبابِ الذي يتعلَّق به.
وقد استعملنا في ذلك أحسنَ طُرُق العَرْض التي تفتح القلوب على الاطلاع اليومي، وذلك كله لكي يكون في متناول العامة فَهْمُه والقيامُ على دينهم من خلاله قيامًا صحيحًا.

وإنما أردنا بذلك أن نملأ الفجوةَ الموجودةَ بين كتب العلم- بباغتها وفصاحتها- وبين عامة الناس المُشُشغِلين بالكَسْب والمعاش مع صعوبة فَهْمهم اللُّغةَ وانصر افهم عن طلب العلم.

ولقد سرنا أن نال كتاب (ادليل المعاصرين شرح أبواب رياض الصالحين من
 الخاصة والعامة، كما أنه خُص بتقديم وتقريظ ومدح أهل العلم الأكابر، وتشجيعهم الما على إعادة طبعه مرات ومرات، مع مراعاة جَبْر الأخطاء البشرية التي لا يخلو منها كتاب.

وإني بذلك أضع بين أيديكم الطبعة الرابعة من كتاب (ادليل المعاصرين شرح

 وأن يجعله ذُخرًا لي عنده، والهُ وَّ

وقد نفدت الطبعة الأولىن للكتاب والتي تم الفراغ منها في ليلة السبت التاسع من

فقمت بطبعه طبعتين أخريين فيما بعد (الطبعة الثانية والثالثة)، ونفدتا أيضًا؛ ذلك أن كثيرًا من أهل الفضل أقبلوا علىن توزيعه بين ذويهم ومعارفهم محتسبين في ذلك الأجر من الهه تعالىن، وذلك من بركات الإمام النووي في حياته التي امتدت وتمتد إلى زمن بعيد.

وهذا مما دفعنا إلىن السير قدمًا نحو إعادة طَبْعِه في طبعة جديدة، وهي (الطبعة الرابعة)، تحوي موضوعات أخرىن كثيرة مهمة، مما يحتّاجه المسلم في يومه وليلته ولا غنن له عنه، لزيادة مساحة المعرفة والتعلم من خلاله، وحتىن يلجأ إليه القارئ

فيسعد بشموله لأكثر مناحي الحياة. فقمنا في الطبعة الأخيرة بإضافة بعض المعاني، وإعادة صياغة بعضٍ آخر منها، وإعادة صياغة بعض الكلمات في شرحنا والتي رأينا صعوبتها أو غرابتها علىن بعض القراء؛ تيسيرًا عليهم؟؛ لوصول الرسالة المطلوبة من الفهم والعمل الصحيح.

وقد آثرنا في ذلك عدم التكلف، وطرح أفكاره بلغةٍ يسيرة تو اكب العصر، بحيث يستغيد منه جميع القراء وإن اختلفت مشاربهم أو تنوعت معارفهم.
وقد ذكرنا بعض الأمور المتعلقة بالفتاوى، التي تساعد البسطاء والعوام على القيام بالعبادات في المساجد بطريقة لا تحدث خلافًا ولا تربك حياتهم.

نسأل الهَ العلي القدير أن ينفع به كل من يقوم على نشره وتوزيعه، وجميع قارئيه، وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يفتح له قلوبَ مُطَالِعِيه، ويرزقهم العمل بما يعلمون، ويكون ذلك لهم لسان صدق في الآخرين. وصلىن الهُ على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كتبه وفرغ من الطبعة الرابعة العبد الفقير إلىن رحمة ربِّه

## د/ محملد وسـام اللدين

غفر الهَ له ولو الديه

$$
\begin{aligned}
& \text { في يوم الثلاثاء ذكرى المولد النوي الثريف } \\
& \text { الثانيعشر من شهر ربيع الأول } \\
& \text { الموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر Y Y Y Y T Wيلاديًّا }
\end{aligned}
$$

## عَمَلُنـا في الكتـاب

## اشتمل عملنا في الكتاب على أمرين:

## 

1- ضبط نص الكتاب ضبطًا تامًا؛ حتى يتمحَّن القارئُ للكتاب من قراءته قراءةً


ץ - شَرْح الكلمات الغريبة بينط صغير بين قوسين هكذا (أي: مكان بين مكةو والمدينة) من

 القارئ وقد يهمالها. r-
ع - تخريج الأحاديث التي وردت في شروحنا والتي لم ترد في نص كتاب (رياض الصالحين)، بتنسيقها بُّنط صغيرِ

0- تنسيق الكتاب، حيث اشتمل كتاب (رياض الصالحين) علئ تسعة عشر كتابًا

 تَصَفُّهَه الكتاب بسهولة ويُسر، ويتمثل ذلك في في الآتي:

- ترقيم الكتب، وتبدأ بكتاب (الأدب) برقم (1)، وكتاب أدب الطعام برقم (Y)،
 السطر
- ترقيم الأبواب المتنو عة، مثل باب (الإخلاص) برقم (1)، وباب التوبة برقم (Y). - ترقيم الأحاديث المندرجة تحت كل باب.
- الآيات القرآنية قد رسمناها بالرسم العثماني بين أقواس مُزهَّرة

بجو ارها عَزْوَ الآية- اسم السورة ورقم الآية- بينط صغير بين معقوفين [].

- وضعنا القولَ النبويَّ بين قوسين ((1) ببنط عريض.
- وضعنا شَرْح الكلمات الغريبة في الكتاب بين قو سين () ببنط صغير، من دون إدراج حو اشٍ تثقل على القارئ وقد يُهِملها. - جعلنا نصَّ الآيات والأحاديث والآثار بنط كبير.


ريـاض الصالحينز ) وذلكك بما يلي :
1 - إضافة كلِّ شرح تلو الباب الخاص به في ("رياض الصالحين").
ץ - إدراج بعض الآيات والأحاديث التي تزيد الشرح وضوعًا وجلاءً، من دون أن أن


ذلك.
ب- أدرجنا قَصَصًا في الشَّرْ تيسيرًا لإيصال المعاني المطلوبة إلى القارئ، تحت

ع - ضبط نَصِّ الشَّرح ضبطًا جماليًّا خفيغًا، مع ضبط ما يُشْكِلِ من الكلمات الصّ الصعبة أو التي بنيت للمـجهول ونحو ذلك.
0 - شَرْح الكلمات الغريبة بين قوسين ببنط صغير (أي: )؛ وذلك حتنى يستطيعَ القارئٌ فهمَ النصِّ فهمًا صححيحًا.
7 - ضبط وتشكيل القول النبوي ضبطًا تامًّا.
V- V تنسيق شرح الأبواب: وقد اعتمدنا في ذلك على أحسن طرق العرض التي تُتِّيِّ على القارئِ تَصَفُّحَ شَرْحِ كلِّلِ باب بسهولةٍ ويُسْر، ويتمشل ذلك في الآتي:

- أدرجنا ثلاثَ نجمات في وسط السطر بعد انتهاء الباب وقبل الشروع في شَرْحه، مع وَضْع عنو ان الشرح أسفل النجوم بين قوسين باللون الأحمر هكذا ( ).
- وبعد انتهاء الشرح وضعنا ثلاثَ نجماتٍ في وسط السطر؛ لتنبيه التارئ على انتهاء
 - الآيات القرآنية قد أدرجناها بالرسم العثماني بين أقواس مُزهَّرة باللون الأحمر
 صغير بين معقوفين [].
- وضعنا القولَ النبويَّ بين قوسين باللون الأحمر وبينط عريض ( (1). . - وضعنا الآثارَ من أقوال السلف والعلماء المتقدمين باللون الأزرق.

ولم نلجأ إلى ذكر توثيق تلك الآثار من الأحاديث وأقو ال أهل العلم وحتتى المراجع،
 أكبر لتناول موضوعات أخرىن في حاجة ماسة إلى الشرح والتوضيح؛ لما لها من وثيق الصلة بالو اقع المعيش.
ورغبة منا في عدم تضخيم حجم الكتاب عما هو عليه؛ فقد اعتمدنا في ذلك على ما ما يوجد من آليات وتقنيات حديثة تُسِّر للباحث وعلى من من أراد أن يبحث ويُحقِّق في الأحاديث والآثا
 خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة، من الإنترنت، والموسوعات الإلكترونية، وغيرها من
 أدق المعلومات أيسر من الماضي، وموصلًا مباشرة إلى النتيجة المرجوة من البحث. وقد قمنا بالإحالة في بعض الموضوعات، إلى بعض مؤلفاتنا ليزداد الأمر وضـوحًا في الشرح وذلك باللون الأحمر هكـذا: (تنبيـه: ينظر في كتـاب (انفحـات الـرحمن في شـهر رمضان " للمؤلف).

- وضعنا شرحنا باللون الأسود.
- وضعنا شَرْح الكلمات الغريبة بين قوسين ببنط صغير (أي: )، من دون إدراج حو اشٍ تثقل على القارئ وقد يهملها.

وقد لجأنا في شرح تلك الكلمات، إلى استخراج معانيها من المعاجم المتخصصصة في كل فن بعينه، ثم أعدنا صياغة الشرح بعبارات بسيطة ويسيرة، مناسبة للسياق ومغسرة له. كي يتمكن القارئ المبتدئ من أن يستو عبها ويفهمها بيسر وسهولة؛ حيث إن الهدف من الكتاب كما ذكرنا من قبل هو تبسيط العلم على الراغبين فيه من المبتدئين والعامة؛ وللذلك لم نقم بتوثيق تلك المعاجم؛ لسهولة ويسر توثيق تلك المعاجم للباحث الراغب في التحقيق والتعمق.

## ثالثًا- منهُجُ العملِ في الأحاديثِ المتعلقةِةِبالشرح:

الحديث الذي رُوي في الصحيحين أو في أحدهما يُكتفَى بذكر موضعه فيهما؛
لشهرتهما ولاتفاق العلماء على صححة ما ورد فيهما.
قال الإمام النووي في شرح مسلم ( / ع ا ): (ا(اتنق العلماء على أن أصحَّ الكتبِ بعد
 وقال الإمام الجويني: (الو حلَغ إنسانٌ بطلاق امر أته أن ما في كتابي البخاري ومسلم

المسلمين علىز صحتهما) . صيانة صحتحمسلم، ابن الصاح (1//1T).

ا- ما روي في غير الصحيحين ك: أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه،
 من صحةٍ أو ضعفٍ على علماء الحديث (المتقدمين أو المتأخرين)؛ تقليدًا لأهل الاختصاص والمعرفة بذلك من علماء الحديث، مع الاقتصار على نتل أقوالهم
 [النحل: :
ץ - بو لا غرو في ذلك؛ فالإمام الشافعي العالم المجتهد الفقيه قال للإمام أحمد



> العلم لأهله. [الانتقاء في فضائل الثلاثة، ابن عبد البر (vo/l)].

ومن الواضح لدىن المنشغلين بالعلم أن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع للاجتهاد، وفيه تغاوت بين العلماء في العلم بأحوال الرجال وطرق الحديث، فما يعرفه بعضهم من حالٍ للر اوي قد يخفىن على غيره، وما يقف عليه آخر من شو اهد ومتا ومتابعات قد لا يتيسر لغيره، فيختلف حكمهم على الحديث الواحد تبعًا لذلك، ويختلف
 من خلو طرق الحديث من الشذوذ والعلة... وهكذا.

يقول الإمام الترمذي: (اوقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما


 يصفه بالحسن ولربما استضعغهه) . (الموتظة ص (Y) (Y)].
أما الحديث الضعيف فأذكره بصيغة التمريض لا بالجزمه وقد اتفق المحدِّثون أنه لا


 يُحكىن، أو يُنَّلَ ... وهكذا.

يقول الدكتور نور الدين عتر: (أما مجرد رواية الحديث الضعيف في غير العقائد

 اهتمام ببيان ضعفه، والآثار عنهم في ذلك كثيرة مستغيضة ذكر الخطيب البغدادي جملة


- أدرجنا في نهاية الكتاب الفهرس الخاص به، ويشتمل على ما يلي: - فهرس كتب وأبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي (المتن الأصلي)،

وميزناه باللون الأسود.

- شروح كتبه وأبوابه، والمسمى' بـ دليل المعاصريزن )، وميزنا شروحنا باللون الأحمر،

ليسهل العثور عليها.
لاحظ أخي الكريم - يا من له باعٌٌ في اللغة وطلب العلم- أننا تعمَّدنا في شَرْحنا أبواب
الكتاب التبسيطً الشديد قَذْر وُسْعنا.
ليسهل على' القارئ العامي البسيط - الذي لا يملك رصيدًا لغويًّا يُتيح له فهم الألفاظ
الرصينة والتراكيب اللغوية المعقدة- فهم و إدراك شرح الأبواب.
لذا آثرنا التبسيط الشديد لتوصيل المعلومة بسهولة ويسر على حساب الصياغات
الفصيحة الموجزة التي قد لا يستطيع القارئ العاميٌّ البسيط أن يُدرِكَ مَرَاميها. وإني لأتقدَّم بالشكر إلى كلِّ مَن ملَّ يَدَ الجهد والمعونة والنّصحَح في هذا الجها المتو اضع، فمن لا يَشُرُ الناسَ لا يشكر الله. وألتمس من القارئ الكريم غضَّى الطرَّف الِّ عما قد يقع فيه القلم من سَقَطات أو زَلَّات؛ ذلك أن الكمالَ لله تعالثى وحده.


منه، هذا في ليلة، فكيف في سنينَ معدودةٍ؟! ! وقال العِمادُ الأصبهانيٌّ: إني رأيتُ أنه لا يكتب إنسانٌ كتابًا في يومه إلا قال في غَلِده: لو


 للألسن (أي: أصبح هدفا للنقد)، إلا عند مَن نَظَرَ فيه بعين العدل، وحَحَمَ فيه بغير الهوىن، وقليلٌ ما هم.
نسأل الله هِّنُلّ أن يجعل هذا العمل خالصًا لو جهه الكريم، وأن يقبله عنله، وأن يجزيَ كلَّ من شارك فيه خيرَ الجزاء؛ فإنه نعم المولىّ ونعم النصير، وهو حسبنا ونعم الو كيل، واله الموفق.

## هقد همة المؤلف (الإمهام النـووي)

## 























صـــالحَ الأعمـــال فيهـــــــــــنُنا
















 الْعارِيِنَ


 فمعناه: رواه البَخاريُّ ومسِلمُّهُ






## 

回的

9 وَ





 الكُتب المصنفةِ.




وهذا لنظ البخاري.
( ) و / ( ) (

وَمَعناهُ: لا هِجْجَةَ مِنْ مَكَّةَ؛؛ لانَّهَا صَارَتْ دَارَ إساَّام.


روَآية: (إِلَّأَ شَرِكُو كُمْ فِي الأجْرِّ). رواهسلم.



حَبَّهُهُ الْعُذْرُرا).


 وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُّا). رواهالبخاري.












 بَمَكَّةُ منتُع عليه.
(1/v)






























والْقَدَحُ عَلَى يَدِي أَنتظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ والصِّبِّةُ يَتَضَاغَوْنَ（أي：يبكون





 إِذَا قَكَرْتُ عَلَيْهَا）．
وفي رواية：（افَلَمَّا قَعَدْتُ بَيَنَ رِجْلَيْهَا－قالتْ：اتَّقِّ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَتَمَ（أي：كناية عن الفرج






 وَجْهِكَ فاْفُجْ عَنَّا مَا نَحنُ فِيهِ．فانْفَرَجَتِ الصَّخْخَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَّا）．متفت عليه．

## 米 米 米











 عنه كثرةُ الوساوس والرِّياء (أي: انشغغاله بنظرة الناس إليه).

رملًّ ينقله ولا ينغعه. (والجر اب: إناء من الجلد يضع فيه المسافر ما لديه من زاد للسفر ).






الإخلاص إلى أبواب البرِّ أجمعَعَ.
 منهمَ، وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه الإخلاص فيها والصا، وأعطاه الحكمة و منعه الصدق فيها.




الألباني (صحيح الجامع الصغير ) حايث (YNTO).

وقال ابن قُتيبة في كتابه (اعيون الأخبار)): حاصَرَ مَسْلمةُ بن عبد الملك حِصنًا، و كان في

ذلك الحصن نَقْبٌ (أي: تَقْبٌ في الحائط) فندب (أي: شجع) الناسَ إلىن دخوله فما دخله أحلٌّ،
 فنادى مَسْلمةُ: أين صاحبُ النَّقب؟ فما جاءه أححُّ، فنادى: إني قد أمرتُ الآذن بإدخاله
 استأذِن لي على الأمير. فقال له: أنت صاحب النَّنب؟ قال: أنا أُخبركم عنه. فأتين الآذنُ


 فكان مَسْلمة بعد هذه لا يُصلِّي صالاةً إلا قال: اللهم اجِعلني مع صاحب النَّبْب.




 وأعانه. قال الهَ تعالى:


 نفسه وغيره، وكان مخلصًا في ذلك لله تعالىن، لم تقف أمامه عقبة، ولو كاده خلائقُ عِظَامٌ



 إليه- فلا يضمن نصر الل؛؛ فإن اللهَ تعالى ضمن النصرة لمن جاهد في سبيله وقاتل لتكون

كلمةُ الله هي العليا، فمن كان وُسِم واتصف بذلك خرج من المتقين والمحسنين وكان



 بمقاصدها، وهذه قاعدة عظيمة مُفَّعَ عليها من الأحكام ما ما لا يمكن حَصْرهـ





 الرياء. وقالو أيضًا: الإخلاص هو تخليص القلب من كلِّ شائبة تُغسد صفاءه.
 التـبرؤ ممـا يدعيه اليهـودُ مـن التشبيه، ومـا يدعيـه النصـارىن مـن التثليـث؛ قـال الله تعـالى: .

 أَحـُ فهي- أي سورة (الكافرون)"- متضمِّنة تو حيد الأعمال (أي: نية وقصد العبد) والعبودية لهّ





حقيقة /الإخلاص: كل شيء يُتصور أن تشوبه الشوائب، فإذا صفا وتخلَّص من الشوائب خلص وسمي خالصًا، فالشيء الخالص هو الشيء الصافي الذي لا تشا تشوبه الشوائب ولا

 زالت عنه فسمي خالصًا بعد ذلك.


 .
 الإخلاص، ومنها سُمِّيَت سورة
 قال أبو بكر المَرْوزي والإخلاص، فقال له ابن حنبل: بهذ ا ارتفع القوم. وسُسُل ذو النون المصري

أخلص) ضُفِفَي له.





 أم أبى،هولا يعرف الجهلَ إلا فقيه زاهد عابد حكيم، ولا ييلغ العبدُ حقيقـة علمـ النيـة حتى

يُدخله الهه في ديوان أهل الصدق ويكون عالمًا بعلم الكتاب وعلمـ الآثار (أي: أقوال الصحابة وأهل العلم) وعلم الاقتداء (أي: السنة الصحيحة).
 ينابيع الحكمة من قلبه وجرت علئ لسانه

 الدنيا ورضا الخخلق.













العلم، ورأسُ العلمِ العلمُ بالعلم (أي: يعلم العبد قيمة العلم).





 والمباح قد ينتلب إلىن معصية أو إلى طاعة كذلك بالقصد والإر المادة. أما المعصية فلا

 r- آطاعات: هنا أمر ان يجب التنبُّهُ إليهما:



 فإذا قصد ونون مراءاة الناس انتلبت والعياذ بالنّا إلىن معصية.






 ب- أن ينويَ انتظارَ الصلاة بعد الصلاة، كما قال في الحديث: (افلككمُ الرِّباط)، مسلمبرتم

ج- أن ينويَ الاعتكاف، ليكف أعضاءه عن المعصية أو الغفلة. د- أن ينوي أن يختليَ بربِّه؛ ليذكرهوليتفكر في نعمه وآلائه.

هـ- أن ينويَ أن يستفيدَ من العلم إن كان هناك تعليمٌ.


ز - أن ينويَ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

ح- أن ينويَ أن يتحصل أَخًا في الهَ أو صاحبًا صالحًا؛ فإن المسجدَّ بيتُ كلِّ تقيِّ . ط- أن ينويَ بذلك تَرْك الذنوب بالانتطاع في المسجد. فقال الحسنُ بن عليِّ

 فهذا طريق تكثير النيات، وتسير على هذا سائُ الطاعات؛ إذ ما من طاعة إلا وتحمل
 وروي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا قال: الَنْ يشبَع مؤمنٌ من خيرٍ حتَّن يكونَ
r-المبـاحات: ما من شيءٍ من المباحات إلا وقد يحمل أكثرَ من نيةِ، فيصير بها من أفضل القُرُبات عند الله. ولا ينبغي للعبد أن يتعامل مع المباحات تعامُل البهائم والأنعام، فيتعاطاها عن سهوٍ وغفلةٍ، فالتلنُّذ و التنعم في الدنيا ليس بمعصيةٍ إنِّ، إلا أن العبدَ يُسأل عنه، والمباح قد ينقلب إلىن معصيةٍ أو إلىن طاعةٍ بحَحَبَ النية و القصد. مثال ذلك: استعمالُ العطور للرجال عند الخروج من البيت مثلًا، فقد يَقصِد به العبدُ
 الفُرَص للثواب والأجر. وقد يَقصِد بهذا المباح- وهو التطيُّب والتعطر - إظهارَ التفاخر علىن الناس ليدلَّ على كثرة ماله فيحسده أصحابه علىن ذلك، أو يقصد به الرِّياءَ والسُّمعة،


الأجنبيات اللاتي لا يحللن له، فيصير فعله- وهو التطيُّب المباح - معصيةً؛ لسوء القصد والنية، فيصير بذلك وبالًا علىن صاحبه عند الهّ تعالى.




 العرق والتعب الذي قد يضايق مُخالطيه، ويكف شـرَّه عـن النـاس - فإنها صـدقةٌ منه علـنـ





وقـد يقصـد بـه العبد أن يُغلِّق بـاب الغِيبـة علــي المغتـابين الـذين قـد يغتابونـه بالرائحـة




وهكذا يستطيع صاحبُ العلم والْفَهْم والفقه ومن يُكثر الاستماع إلى الفضائل











الآخرة، فمن غلب علىن قلبه تجارة الآخرة حضرته النيات الطيبة، وإلا فلا.

 النصح كأنها صورةٌ التأديب أو التأنيب، وصورة حبِّ الدعوة إلىّ النى الله وعلوِّ أمرِه تعالىن

 وصورة الإخبار بالحال تُشبه صورةَ الشكوىن، فإن الأولَ من كلِّ ما ذُكر من الصور محمودٌ، والثاني من الصور مذمومٌ، فالصورة واحدة ولا ولا فارق بينهما إلا التصد والنيا لانية.


## 米 米

## r-بـبـُ التوبلةِ

 لَا تَتَعَّقُ بحقِّ آَدِمِيِّ، فَلَهَا ثَالَثَةُ شُرُوط: أحدها: أنْ ْيُقِلَِعَنِ المَعصِيَّة. والثاني: أَنْ يَنْدَ عَحَىَ فِعْلِهَا





 قَاَلَ الهَ تَعَاَلَ: : وَقالَ تَعَالَّن: وَقالَ تَعَالَّن:

وأَّوبُ إِلَهْ في اليَوْمِ أَكْثْرَكَ مِنْ سَبْعْيَنَ مَرَّةً). ـواهالبخاري.



 الفلاة: وهي الصحر اء المهاكة) متفت عليه.






 الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهابا). رواهمسلمَ


 ( ( $/$ / $/ 9$ )
















(r Y / Y.)





























الديوان (أي: وهو دفتر يُكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء). قَالَ كَعْبٌ: فَفَلَّل رَجٌلٌ يُريدُ أنْ













 يتحرك به) السَّرَابُ (أي: السراب: ما يظهر في الصحاري للإنسان في وقت الظهيرة وقت اشتداد الحر كأنه




























































































الخميس.






 (Y/ Y (Y)
 (



## * * *

(التوبة)
اعلم أن الخير والشر مختلطان في خلق الإنسان اختلاططً شديدًا، بحيث لا يُيُخلِّصه إلا
 سَ سَوَنهَا






 وقد أقلعتُ عن الذنب. وهذا القول الأخير هو معنن التوبة.






 عدم العودة إليه مجددًا مرة أخرين أبدًاً . فعلن العبد أن يعرف بذنوبه، ويندم علني فعلها، ويعزا







فالعاصي بالضرورة ناقص الإيمان، والإيمان بضع وسبعون شعبة كما ورد عن النبي وِّ
 ضارَّةٌ بالدين والدنيا، فيجب علنى العبد الابتعادُ عن تناو لها لها حمايةً لحمياته وأخراه ما ما دام في العمر مهلةٌ. وهذا متنى وجوب التوبة علن الفور .

فإن كنت أيها العبد لا تبكي على معصيتك؛ فذلك لجهلك بمصيبية المعاصي،


 أمانة الهّ تعالى عند العبد، فمن خان الأمانةَ ولم يتدارك ك الخيانة فأمره ها إلى خطرٍ عظيم،

 الشهوات يُقْنِّر القلبَ ويُُنِّس،، وتكون ن نظافته بماء الدموع و حرقة الندم
 شرطين فصارت شروطُ التوبة خمسةً:
الشرطُالاؤلُُ: الإخلاص في التوبة له، فلا يقصد بذلك الرّياءَ والتقرب للناس من دون الهّ،

وإنما يقصد وجهَ الله والدار الآخرة وأن يعفوَ اللهُعن ذنوبه. الشرطُالثاني: الندم علىن ما فعل من المعاصي، وهو دليلُ الصدق في التوبة، بحيث لا يرىن
 الشرطُالثالثُ: أن يُققلع عن الذنب الذي هو فيه، ويتركه ويبتعد عنه، وهذا أهمُّ شروطه،


 أما المُصِرُّ علىن المعاصي ويقول إنه تائب إلى الله، فهذا مستهزئ بالله هِّنَّلـ. وعللن كلِّ حال فالإنسان لابد أن يُقلع عن الذنب الذي تاب منه، فإن لم يُقلع فتوبته مرفوضة ومردودة عليه. فإن كان الذنب يتعلق بحقٍّ من حقوق الهِ الهّ: كترك الصّ الصلاة أو الصيام مثلًا، فيكفي أن تتوبَ بينك وبين الله، وتر جع إلى الفقهاء لتعو يض ما فا فاتك





أما إن كان الذنب بينك وبين الخلق: فلا تُقبَل التوبة إلا بأداء الحقوق، كردِّ المال المسروق أو المُغتصَب، وأما إن كانت غِيبةً لأححٍ أو سبًّا له بين الناس فالألأفضل إن إن علم


 الشرطُالرابٌُ: وهو العزم على ألا تعود في المستقبل إلى هذه المعصية وهذا الإثم؛ فإن

التوبةَ لا تصح إن كُنتَ تنوي الرجوعَ إلى المعصية حينما تأتي إليك الفرصة. فلعل عاصيًا

 لأنه ليس بقادر على فعل المعصية.
 قبل حلول الأجل، فإن الإنسانَ إذا حضرته الونَ الوفاةُ وأيس من حياته فات وقتُ وتُ التوبة، قالِ



معصية. وأن تأتي التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها.



 إذا مات ماتت ذنوبُه معه.


 الذنوب تتضاعف حسناتهم على الأعمال الصالحة إذا التُّعوا . واعلم أن حقوقَ النّ الهُ أعظمُ

 تُكمل النتص في الأعمال وتُطهِّرِ العبد من الذنوب.
 عنه في أَّ الكتاب. وقال: إن العبد قد يُّنِنبِ الذنبَ فلا يلا يزال نادمًا آسفًا عليه طيلَّ حياته حتى يَّخُلَ الجنة، ويقول إبيليس: ليتني لم أُوقعه في الذنب.

وإذا تأملنا توبةَ الكافر في قوله تعالى: :








 وإما بالقلب؛ ولهذا أُمرنا بالتوبة المستمرة، فإنه لا يسلم أحلٌّ مٌ من النقص .


 والفرج، والزنا، واللواطة، والسرقة، وأَكْل مال اليتيم، وجَمْعْ حُطام الدنيا بآئة وسيلةٍ. وهذا ظاهرٌ في صفات البهائم.

 بالضرب والشتّم والقتل ونهب الأموال وغَصْبها. الصفاتُٔالشيطانيَّهُ: فإذا اجتمعت في الإنسان الصفات البهيمية والسبعية فاستخدم بعد ذلك عقله و حيلته في فعل السيئات يخرج منه الحسد والبغي والحيلة والخدالياع و والمكر والغش والنفاق والأمر بالفسادو الإفساد، وغير ذلك من سمات الشياطين.

الصفاتُ الاستهلائئَّةُ أو الرُبُوبيَّةُ: أي: التشبه بالأرباب، حيث يأتي منها الكِبر والفخر والعُجْب وحبٌّ المدح والثناء، وطلب الغنن وطلب الاستعلاء عمومًا علىن الخلق، كأنه
 وَصْف من لايستكبرون:
 الكبـائرُ: والكبائر هي الذنوب العظام التي يترتَّب علىن إتيانها إقامةُ عقوبة الحلِّ على



و الكبائر كثيرة، وقد حصرها أبو طالب المكي نَرُّآنَّهُ ققال: الكبائر سبع عشرة، وهي: أربعٌ في القلب: وهي الشرك بالله تعالىن، والإصرار على المعصية، والقنوط من الرحمة، والأَمْن مِن مَكْرْ الله.
وأربعٌ في اللسان: وهي شهادة الزُّور، وقَذْف المُححصَن، واليمين الغَّمُوس (أي: وهي
 صاحبها في النار . ثم السِّحر .
وثلاثٌ في البطن: وهي شُربِ الخمر والمُسكِرِ من كلِّ شرابٍ، وأَكْل مال اليتيم ظلمًا، الِّا، وأَكْل الربا مع العلم به.
و واثنتان في الفرج: وهما: الزنا، واللواطة.
وواثنتان في اليدين: وهما: التتل، والسرقة. وواحدةٌ في الرجلين: وهي الفرار من الزحف: ون ون

 يضربهما، وقد يجوعان فلا يُطعمهما.

وعددُ الكبائر لا يمكن حصره، ولعلَّ الشرع قصد ذلك ليكون العبادُ على وَجَلٍ وخوف. ويُقسِّم بعضُ أهل العلم الكبائرَ إلى ثلاث مر مراتب: فالمرتبة الأولى: هي كلُّ معصية أو ذنب يمنع أو يصد عن معرفة الله تعالى وعبوديته،

 كالقتل وغيره. والمرتبة الثالثة: هي كلٌّ معصية أو ذنب يمنع الكسب والمعايش التي بها حياة الناس، كالسرقة والغش والخداع. فكان حِفظُ المعرفة بالله أولًا، والحفاظُ علىن حياة الناس ثانيًا، والحفاظ على' أموال الناس ثالثًا، كلها أمور ضرورية في مقصود الشريعة.


أربعةِ أقسامٍ هالكين، ومُعذَّبين، وناجين، وفائزين.
 والمشركون والملحدون. وأما المُعذَّبون: فأولئك عندهم أصلُ الإيمان والتو حيد ولكن قصَّروا في أداء الأعمال، فمنهم من هو ظالمٌّ لنغسه أو ظالمٌ للعباد. وأما الناجون: فهم الذين سَلِمُوا من العذاب، ولكن مِن وِن دون مرتبةِ الفوز والسعادة الحقيقية، إنما كان فوزْهم في النجاة فقط من العذاب، فلعل هنا ها حالُ مَن مات من المـجانين وصبيان الكفار والمعتوهين، والذين لم تبلغهم دعوةٌ الله في أقاصي الباد؛؛ حيث لا معرفة لهم
 فهم ليسو ا من أهل الصالِح و لا من أهل الفساد، وهم أصحاب الأعراف. والله أعلم. وأما الفائزون: فهم المُقرَّبون والسابقون والعلماء العارفون، وفي حقِّهم قال


 بالسو اد لا بالحرارة والبرودة؛ إذ لا مسلم إلا وهو جامعٌ بين طاعةِ الله ومعصيته.

## 


وأربعٌٌ من أعمال الجوارح: كأن يُصلِّي التائبُ عقيب ذنبه ركتينين، ثم يستغفر الهُ







وسُشُل أحد الصالحين: إن لساني في بعض الأحو ال يجري بالذكر والقرآنن، ولكن
 الذكر والقرآن، ولم يستعملها في الشر ولمَ يُعوِّدها فُضُّولَ وسيمئ الكالام.
وإياك أن تنظر فقط في الطاعات إلىن مجرد العيوب والآفات، كالرياء والغفلة مما يُعنتر



 تحقرن من الطاعة شينًّ فلعل رضاءه فيه، و وخبَّأ سخطه في معصيته؛ فلا فلا تحقرن من من المعصية
 ودواء التوبة خليط من حلاوة العلم ومرارة الصبر، ولكلِّلِ داء دواء. وينبغي علئلي أهل العلم أن يقوموا بدعوة الناس وتعليمهم؟؛ لأنهم ورثةُ الأنياء، فالأنيساء ما تركوا الناسَ على

جهلهم، بل كانوا يدعونهم في مجامعهم وأنديتهم ويدورون علىن أبوابهم وييوتهم

 الدنيا عدوٌٌ لأولياء الهَ ولأعداء الله أيضًا؛ فأما أولياؤه فغمتهم بالابتلاءاتات، وأما أعداؤه

فغزَّتهم بالمعاصي.
 المعاودة إليه مجددًا، وتدارك ك ما أمكنه أن يتدار كه من الأعمال بالإعادة والتكرار.




 إلىن الأنُّسن والقُرْب. وأما الأليابة فهي الأعلمني منهما، فهي صفة الأنبياء والمرسلين؛
 معصومون، بل هم أهل الطاعة والتوجه إلى الذكر والأنس بالّه.











 التي وُجد لأجلها الخلق، بل إن التوحيدَ هو هو جزءٌ
وأكثيُ الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلًا عن عن القيام بها علمًا

 عبده ذلك الفرح العظيم. ومن فضائل التوبة أن الها يتجلى برضو انه وإحسانه على التائب ويُقبل إليه أضعاف إقباله على العبد المطيع؛ لسعة رحمتهُ فُّ

*     *         * 

r- بـابُ الصبرِ




وَقالَ تَعَالَى:
وَقالَ تَعَالَى :


وَالآياتُ في الأمر بالصَّبْر وَيَيانِ فَضْلِهِ كَيْرَّهُمَعْرُوفةٌ.










 (r/VV)















(














































(















 (أى





فَوقَهَا إلَّا كَفَّرَ النّهُ بَهَا سَيَيَّاتِهِ، وَحُطَّتْ عَنْهُ نُنُويُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَهَهَا). متنت عليه.

(
 خَيرًا لي") . متنت عليه.






(









































 العِينِ مَا شَاءَ)| . رواه أبو داود والتّزّ مذي، وقال: (حديث حسن) .
 مِرارًا، قَالَ: ((لاَلا تَغْضَبْب)". رواه البخاري.






 هِي: بكسر الهاء وسكون الياء، كلمة تهديد) يَا بـنَ الخَطَّابِ، فَّو الله مَـا تُعْطِينَا الَجَزْْلَ (أي: مـا تُعطينا


 تَآَهَا، و كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ الله تَعَالَىْ. رواه البخاري.











 وبالّه التَّوفيق.

## * * *

( الصبر )
الصبرُ من أعلى مقامات الإيمان، وهو أحُُ أركان حُسْن الخلق الأربعة: الصبر،







 له، ولا إيمانَ لمن لا عبرُ كه.

والصبرُ من سمات ابن آدم، ولايُتصوَّر ذلك في البهائم والملائكـة، أما في البهائم فالأنها











 . أقسامُ الصبرٍ :قال الغزاليُّيُ: الصبرُ ثَلاثةُ أقسامٍ
 والصبرُ علىن الطاعة أمره شديدٌ؛ لأن النفسَ بطَبْعها تنغر عن العبودية وتشتهي
الاستعلاءَ والربوبية.

وقال بعضُ الصالحين: ما مِن نسسٍ إلا وهي مُضمِرةٌ ما أظهر فرعونُ مِن قِ قوله:





فالعبودية شاقَّةٌ علىن النغس مطلقًا، وهناكَ من العبادات ما يُكَرَه بسبب حُبِّ الكَسَل
 الطاعة هو صبرٌ على الشدائد لا شك. وأما الحديثُ عن الصن الصبر بين النا الناس: فهناك الصبر على الإحسان إلى الوالد، والوالدة، والزوجة، والولد

 ومصاحبة الأب والأم الكبيرين، وحسن الرعاية لهما، ومالاطفة الإخوة والأانخوات، وَتْمْ الأسرار، وسَتْر الأعراضص. وغيرها من أوامر الله الكثيرة. وفي هذا كله نحتاج إلىن
 . القشسُ الثاني: الصبرُ على تَرَّكِالمِاصي: ذلك لأن أولَ المعصية لَذَّة، وآخِرَها ندامةٌ، على

 على ترك معاصٍ صارت مألوفةً لنا بحكم العادة والإلف في حياتنا، والعادة للأسف
 النفس، إما بالتعريض أو بالتصريح؛ فإن في استحقارِ الآخرين والقَدْح فيهم وفي أحو الهمّ؛
 عن غيره. واعلم أن الصبرَ على أذنى الناس من أعلىُ مراتب الصبر؛ فقد سُئل أحلُ
 فِر اقُه. وذلك كبعض الأهل والجيران وزملاء الدراسة والعمل مشاًا

ويختلف هذا الأمرُ بحسب قوة الإيمان وضعفه، فالمرء كثيرًا ما يرغب في أن يؤدِّب جاره الذي يؤذيه لما قد يكون في ذلك من حبِّ للتعالي والتسلط وكراهة للنضضوع والمذلة، وكثيرًا ما يكره المرءُ أن يُكِرم أو يستقبل بعضَ أضيافِهِ، أو قد يكره يُ أِ أن يُحسن

 النَّ تعالى:





 اختيارِ العبد، وهو من أعلىن مقامات الصبر، ولا يقدر عليه إلا الأنبياءُ والمرسلون








 الناس، والثاني صاحب نفع خاصٍّ، فالحديث عام في جميع الناس. و والهُ أعلم.
 الصاحب الخائن أو الصديق النمام أو الشريك السارق. . كلُّ هذا يحتاج إلنى الصبر.



 النهيُ عن الجَزَع وشقِّ الجيوب ولَطْم الخدود و المبالغة في الشكوى وِّ وإظهار الكآبة؛ فهي داخلةٌ تحت اختيارك، ولا يُخر جكك عن حدِّ الصبر توجُّعُ القلب ولا فيضّانُ



 .

 واجبٌ، والصبر على أداء الصالة وبرِّ الوالدين واجبٌ أيضًا. والصبر علىن ترك المكروهات نافلة، كالصبر على تَرْك القِيل والقال فيما لا طلا طائل وراءه.
 يسرق ولدك؛ إذ يجب عليك دَفْعُ الأذنى عن نفسك بِّدر ما تستطيع . فالصبر على هذا مكا مكروه.
 فتسكت على ذلك، فهذا الصبر مُحرَّم ومنهُّثّ عنه.

 يصنع به مولاه، وهذه در جانةُ الصِّدِّيِين.
وقال بعضُ الصالحين: البلاء يصبر عليه المؤمن، والعافية لا يصبر عليها إلا صِدِّيق.

 نكره؟! فالرجلُ كلُّ الرجل مَن يصبر علنَ العافية ويعلم أن هذه النعْمَ أمانةٌ عنده، وعليه رعاية حقوق الهّ تعالثّ وحقَوق العباد فيها.




 ولوجهه الكريم، وليس لإظهار قوة النفس على الصبر ولا انتظارٍ لحمد الناس على الجَلَدِ والصبر، بل صبرٌ خالص لو لوجه الله تعالىن.








مكَّهُم. فلا يظن أحد أن يخلص من الألم أبًَا.


 وخوفَ عقابه.
 وقيل: الصبر لله غناء، والصبر بالله بقاء، والصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء،

والصبر على' استجابة اللدعاء عنو ان الفوزه، و الصبر على الحِحَن عنوان الفرج. وتختلف أسماءُ الصبر باختلافِ مو اقعه: فإن كان حَبْس النفس لمصيبة سُقِّي صبرًا، وإن كان محاربة سُمِّي شجاعةً، وإن كان عن إمساك الكالام سُمِّي كتمانًا، وإن كان عن
 سُمِّي شَرَف النفس، وإن كان عن إجابة داعي الغضب سُمِّي حِلْمًا.
 والهُجر الجميل: فأما الصبر الجميل فهو الذي لا شكوى فيه ولا معه. وآما الصَّفْح الجميل فهو الذي لا عتاب معه. وأما الهَجْر الجميل فهو الذي لا أذىن معه.

 مِنَّ الصَّبْرِ") • متفق عليه.







 يَيَّلْ، وحسنُ الرضا فيما قد ناله، وحسن الصبر فيما قد الد فات.

أولا :باتُقلبِ: وهو حَبْرُ النفس عن التسخُّط بالمقادير الإلهية التي تشمل الصبر على

فِعل الطاعات وتَرْ ك المعاصي وتحمُّل الأقدار المؤلمة.


 التضايا و المشاكل كالوالي و القاضي والحا والحاكم والأمير .




 وتختلف درجةُ الصبر عند الناس من واحدٍ لاَخَرَ حَسَب حالِ كلٍ منِّهم في قدرته على فِعل الأمر أو تَرْك النهي أو تِ تحمُّلُ الأقدار .





الهَ مع الصابرين.







－معرنةُ أن الحيةاً الدنيا زائلةٌ لا دوام فيها．
 －التيقن بحُسن الجزاء عند اللّ، وأن الصابرين يتظرْمه أحسنُ الجزاء من الهّ، قال الشّهُ تعالى：





 والشدائد، وخاصة أنبياء الشه ورسله．
－الإيمان بقدر الشا، وأن قضاءه نافلٌ لا مَحَالة، وأن ما أصاب الإنسانَ لم يكن
 （ه⿵冂人）


－الابتعاد عن الاستعجال والغضب وشدة الحزن والضيق واليأس من رحمة اللّ؛ لأن كلَّ ذلك يُضِعِف من الصبر والمثابرة．

## 米 米

## ع- بـابُ الصِّدْقِ

 وَقالَ تَعَالَى: وَقالَ تَعَالَىَ: وأما الأحاديث:





 (











 النار - لَِتَأَكَهَهَا، فَلْمْ تَطْعْمْها.
(أي: وكانت عادة الأنياء عليهم صلوات الشا وسالمه في الغنائم أن يجمعوهما فتجيء نار من السماء
فتأكلها، فِعلمون بنلك قبولها وعدم الغنول والسرقة فيها، فإذا لم تأكلها اننار علم أن يفيا غغولَا).




 النالّ يديدني ذلك الزمان، صلوات النَ وسالخمه عليهم أجمعين) .





## * 米

( الصلقُ )
إذا كانت أعمالُ العبودية تدور بين الصبر والشكر والتوبة، فإن الصدقَ هو روح هذه الأعمال، وهو أعظم الأخلاق وأعلاهاما، وهو الباب الذي يدرينل الصن منه الصالحون إلىن حضرة ذي الجالال والإكرام. والصدق معناه استواءُ السرِّ والعلانية، والظاهر والباطن. وهو خلا ولاف الِّ الكذب،
 أسس الدين المتينة، فهو أساس الإسلام والإيمان، وهو الذي يُميِّ أهل الإيما الِيمان عن أهل النفاق.
 بقو لـه: [الأحزاب: \&ז]؛ لأن الإيمـانَ أساسُـه الصـدق، والنغـاق أساسُـه الكــنب، يبـدأ بكــنبِ






 وَءَانَ
 . [IV: Cl .

自 أؤَلَّكَكَ والصدق خُلقُ أعمُّ وأوسعُ من الإخلاص، وقد قيل: كلُّ صادق مخلص، وليس كلُّ مخاصٍٍ صادقًا.

 والأعمال لا تكون مقبولةً إلا بهما.

ولا في اعتقادك رَيْب (أي: شاك)، ولا في أعمالك عيبٌ.

معانِيَ الصِّلقِ: والصدق يُستعمَل في ستة مَعَانٍ: الصِّدق في القول، والصدق في النيّ
 تحقيق مقامات الدين كلها.












 معنى الصدق في ألْفاظه التي يُناجي فيها ربَّه، كقوله:







فلا يتكلم إلا بالصدق، إلا ما تجاوز عنه الشرع الحكيم.














 ضـمير القـلـب، فتـال تعـالى:
 إخلاصُ النية، فكلُّ صادقٍ مخلصُّ، وليس بالضرورة كلُّ مخلصٍ صادقًا.





العزم والمِمَّة، فالصادق هو الذي لا تَتَرَّد عزيمتُه ولا تَضُغُن، ولا تميل حتى يمتلك

















 تعالى: الَصَّلِحِينَ '



الصدقُّالخاسسُ: الصلدقُ في الأعمالِ: وهو أن يجعلَ سرَّه كعالينته، فيجتهد في ألا تدلَّ أعمالُّه



 وإن كانت عن غيرِ قصدٍ ضاع بها الصِّدق.





وقال بعضُهم: ثلاثُ خصالٍ إذا صحَّت فيهيا النجاة ولا يتمُّ بعضُ إلا إلا بيعضٍ
الإسلام الخالص عن البدعة والهوين، والصدق لها تعالى في الأعمال، وطِيب المطعم.

 والحب والتوكل، وسائر هذه المقامات والأحوال، فيكون ألحون خونُّهُ وتوكُّله وصبره وشكره بصدقٍ، فإن الشَّ يأمر المؤمنين ألا يرتابوا عند قيامهم بأعمالهمم، فقال تعالى:

 وتعظيمه، والخوف منه بصدق.



فإن الكاذبَ يخاف من السلطان ويرتعد، ولا يخاف من النار عند فِعل المعصية، ولكن الصادق يصدق في خوفه ورجائه وزهده وتوكُّله وسائر مقامات دينه.


 والذي يُصدِّق قولُهِ فِعله، أو هو المبالغ في الصدق.

侸





[الحاكم في (مستدر كهه) ( (T/ 70) برقم (V \& \& )].



 بالاتِّاع، مع كمال الإخلاص الهّ تعالىن.




 الصدق، ومُخرَج الصدق، ولسان الصدق، وقَدَم الصدق، ومقعد الصدق. فُمدخل الصِّدق ومُحخرج الصدق أن يكونَ دخولُه وخروجه لله تعالى فقط؛ طلبًا لمر ضاته، وهو ضدٌّ مخرج الكنّبِ ومدخله، الذي لا هدف له إلها إلا الباطل.
 المنورة لنصرة دين الله بالصدق، لا رياءً ولا نفاقًا، فأيَّله اللهُ ونصره، بخلاف مُلاخل الكذب الذي طلبه أعداؤه يوم الأحز اب أن يدخلوا المدينةَ المنورة مُعاداةً للحقِّ ومحاربةً لله والرسول، فكان جزاؤهم الخِذْلان والهزيمة.
 أعدائه في ذلك الغزو، فهو مخرج كذب. فيجب أن تكونَ حركة العبد دخولًا وخروجًا لله صدقًا لا رياءً و كذبًا.
ولسانُ الصِّدقِ هو السعي الصادق بلا رياء ولا سمعة في طلب الثناء الحسن عليه من



 وطلبًا للر ضوان.
ومقعد الصدق أن يقعد الناس مقاعدهم في المسجامع والأسواق وغيرها مليئة بالذكر والدعاء والعمل الصالح بعيدة عن الغيبة والنميمة، وأعلى هذه المقاعد هو الجنة عند الله تعالى عند مليك مقتدر .
ومن علامات الصدق طُمَأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب التشكُّك والريبة؛







 ما لم يُحِحبه. كلُّ ذلك مُنافٍ للصديقية.





 تخافه وترجوه.










وِسُّل حكيمٌّ: ما رأيتُ صادقًا. فقال للسائل: لو كُنَتَ صادقًا لَعَفَفْتَ الصادقين .









 أحبٌّ إليَّ من أن يرفعني الكذبُّ، وقلما يفعل .










 القصر لعدة سنوات- بهذه الاستعدادات للجلسة، شعرت بحنِّنٍ جامِّ بامِّ لأن ابنتَها

تُكِنُّ حبًّا دفينًا للأمير، وعندما عادت إلنَ بيتها حَحَتِ الأمرَ لابنتها، فُُوجِئَت بأن




 يُسعدني حتىن لو أني أعرف أن هذا ليس قدري.
وفي المساء، عندما وصلت الفتاة، كانت أجملُ الفتيات قد وصلن إلمن القصر،




 الأناة و النعومة؛ لأنها كانت تعتقد أن الأزهار كلما كبرت زاد اد حبها حبا للأمير، فلا ينبغي أن تقلق من النتيجة.





 قرارة نفسها أن هذه فرصتها الأخيرة لرؤية حبيبها، وهي لا تنوي أن تفوتها منا من أجل
أي شيء في العالم.

حلَّ يوم الجلسة الجديدة، وتقدَّمت الفتاة مع أصيصها الخالي من أية نبتة، ورأت أن الأخريات جميعًا حَصَلْنَ علىن نتائج جيدة؛ و كانت أزهارُ كلِّ واحدة منهن أجمل من الأخرى＇، وهي من جميع الأشكال والألوان．
وأخيرًا أتت اللحظة المنتظرة، دخل الأمير ونظر إلىن كلِّ المتنافسات بكثيرٍ من الاهتمام والانتباه، وبعد أن مرَّ أمام الجميع أعلن قراره، وأشار إلى ابنة خادمته على أنها الإمبراطورة الجديدة．

احتجَّت الفتيات جميعًا قائلات：إنه اختار تلك التي لم تزرع شيئًا．و عند ذلك فسَّر الأميرُ سبب هذا التحدي قائلًا：هي وحدها التي زرعت الزهرة تلك التي تجعلها جليرة بأن تُصبح إمبراطورة؛ زهرة الشرف، فكل البذور التي أعطيتُكن إياها كانت عقيمة، ولا يُمكنها أن تنمو بأية طريقة．

فالمسلم عليه أن يكون صادقًا مع الله وصادقًا مع الناس وصادقًا مع نغسه． فالصدق مع اله：بإخلاص الأعمال كلِّها لله، فالا يكون فيها رياءٌ و ولا سمعةّ، فمن
 الطاعات بإعطائها حقَّها، وأدائها على الو جَه المطلو بِ منهـ منه．

والصدق مع الناس：بألا يكذب المسلم في حديثه مع الآخرين، ومما يروىن عن سفيان بن أسيد الحضرمي يرفعه：（اكَبرَتْ خِيَانةً أَنْ تُتحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ كَكَ كَكَ مُصَدِّقٌّ وأَنْتَ له كاذبٌّ）．البخاري في الأدب المفرد برقم（rar）．

والصدق مع النفس：بألا يخدع نفسه، ويعترف بعيوبه وأخطائه، ويُصحِّحها،

 الجامع الصغير）حديث（（Y

米 米

بابالمراقبة

## ه- بـابُ المراقبة

قَالَ الهَ تَعَاَلَّ: الَّ


 وَقالَ تَعَالَىْ: وَالآيات في البابِ كثيرة معلومة. وأما الأحاديث:
(T.)

















 الترمذي، وقال: (ححيث حسن).















































يَعْنيهيه). حديث سسن، روهالترتمني وغير .


## * * *

## (المُرَاقَبَةُ


رَبَكَ لَبَآلْرِرَهَادِ






 أهوال يوم القيامة وَفَفاتُه، وذهب إلىن الخِزْي والندامة، يقول النّهُ تعالى:



واعلم أن كلَّ نَسَسٍ من أنفاس العُمُرُ إنما هو جوهرةٌ نفيسة لا عِمَض لها لها، ويُمكن أن








 وَلْيْذْكِ العبدُ منا قولَ الهَ تعالى:





 والشّهُ رقيب على باطناك




 والعلانية، وانتظار الموت بالتأنُّب له، ومُحاسَبَ نفسك قبل أن تُحاسَبِ.








 وقال: أعتتتك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن ت تعتقك في الآخرة.












 وأَرِي الباطلَ باطلًا وارزقني اجتنابَه، ولا تجعله مُشْتبهًا عليَّ فأَنَّبَع الهوين.

 واعلم أن العبَدَ لا يخلو أن يكونَ: إما في طاعةٍ، أو معصية، أو مباح: فمراقبة الهّ في في







 والفضائل بعد ذلك؛ ليشغل وقته بها؛ فإن الأعمارَ قصيرةٌ.








(أي: حديقة) فسـمتُّه يقول وبيني وبينه جـدارٌٌ لا ير اني وهـو في الحائط: عمرَ بـن الخطـاب أميرَ

 بعملي؟ وماذا أردتُ بكالامي؟ وماذا أردتُ بطعامي؟ أما الفاجر فيمضي قُلْمُمًا لا يُعاتب نفسَه. فيننغي أن يكونَ للعبد ساعةٌ في آخر نهاره يُطالب فيها النفسَ ويُحاسبها علنى حَرَكاتها وسَحَناتها كحساب التُّجَّار في الدنيا مع شر كائهم.
 القلب والجوارِحِ وقد صدرت منها كلَّ يومٍ عشُّ سيئاتٍ، بقلبه ولسانه وجوارحه (أي:
 منها، فحَسَب حسابَه بعد مرور سِتِّين سنةً من عُمُره لَوَجَد أن سيئاتِه قد تجاوزِّ وخمسين ألفَ سيئةٍ. ولو رمىن العبدُ بكلِّ معصيةٍ حجرًا في داره لامتالأت دارُه في مدةٍ
 .
وبالمر اقبة يأتي الخوفُ من الله في القلوب، والرجاءُ في عفوه ورضاه



## 米 米

## 9- بابِّ في التَّقْوى

























## ( التَّقْوى) )









 وسأل أبو سعيلٍ الخدريُّ النبَّ








(r/ / • بابرتم(A-A1).


 إن لأهل التتقوى علاماتٍ يُعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم：مَن رضي بالقضاء، وصَبَر على
 الإمامُ كمشل السوق من الأسواق：فإن كان من أهل الحقِّ حَمَل إليه أهلُ الحقِّ بضاعتَهم و جاءوا إليه، وإن كان من أهل الباطل حَمَل إليه أهلُ الباطل بضاعتهم و جاءو ا إليه بها．
 بعضَ ما يرى أنه حلالٌ خشَةَّ أن يكونَ حرامًا فيكون حجابًا بينه وبين الحرام．

 والتقوى：تَرْك معاصي الله على نور الله مخافةَ عذاب الله． وقال عمر بن عبد العزيز تِئ⿰亻⿱丶⿻工二又 ذلك（أي：فعل المعاصي طوال النهار）، ولكن تّوى الله：تَرْكَ ما حرَّم اللهُ، وأداء ما افترض الله، واتِّقاء

 وبالاحتراز عن المغاسد والسيئات، وأما الورعُ فهو البُعد عن الأعمال المتشابهة أصحًِ وتَرْكها．فالْمَّتَّي يدخل العملَ ويقوم به ويتجنَّبَ الشبهة ويتقي اللَّ فيه، أما الوَرُعُ فلا يقوم
 واجبةً في حقِّ المؤمنين، أما الورعُ فهو من الكمالات، وهو مندوبٌ إليه ولكنه ليس
 حَذَرًا مِمَّا بِهِ الْبَأْسُ＂）الترمذي برقم（Y\＆O1）، وقال：حديث حسن．
 ذلك من الأمور المادية المحسوسة، كما أنها قد تكون من الله للإنسان أو من الإنسان لغيره．أما التقوى فهي جَعْلُ النفسِ فِي وقايةٍ مما تخاف، فكلُّ تقوى وقايةٌ، ولا عَكْسِ．

ويقول البيضاويُّ في (تنسيرها): إن للتُقون ثالاثَ مر اتبَ: الأولِّي: التوقِّي عن عذاب



 فلايُعصىن، وأن يُنْكَر فلايُيُسىن، وأن يُشُكر فالايُكفر . وقيل في قوله تعالىن: والآخرة.





 بأداء حقوق العبودية والتقرُّب إلىن مرضاة الهّ تعالى، حتىن لو كُنَّ من الزوجات.






 الغنَمَ والراعي، فأعتق الراعي ووهب له الغنم. اهـ.

ومن ثمراتِ التقون المعرفةُ التي تنجلي بها الأمور، والنورُ الذي تنشرح به الصدور، فمن انشرح صدره واستنار قلمُه بالتو حيد وأنه لا شريك لها لا في ما ملاكه ولا ولا في شيء من من




## * * *

## 






 وَقالَ تَعَالَى : وَقالَ تَعَالَىْ:

وَوَالَ تَعَالَىَ: وَقَالَ تَحَالَىى:











يَرْقُقُنَ، وَلَا يَسْتَقُونَ.

بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا ني فيها، بل هي سنة) .



 (V/Vo)

 لنظ سـسلم،واختصرالبخاري.






(V/VN) رَّ














(V/VQ)








 نَحْوْهُ ثُمَّ قَالَل: (وَاجْعَعْلُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُّ)،




信



 زاد أبو داود: (افيقول- يعني: الشيطان- لِشَيْطَأٍ آخَرَ: كَيْنَ لَكَ بَرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَي وَوُقِيَ؟؟).

 الترمذي بإسناٍ صحتح علن شرط مسلم. (يحترفِ): يكتسبب ويتسبب.

## * * 米

## ( اليَقِينُ )



 فهو إِذَن الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، وهذا الاعتقاد الجازم رأيناه في ثيُة
 حسبي الهّ ونعم الوكيل.




 فمع انعدام أسباب النجاة الظاهرة للعيان كان متيتنًا من وعد ربه بالنجاة

 قد تَنافَسَ المتنافسون وشمَّر إليه العاملون



 وهناك فرقٌ بين التصديق بشيء ما واليقين به، فقد تُشاهـد تُ تجربةً ما ما ويأتي لك اليقين

 الحديث. فهو وُتيقِّن بمعجز اته وغير مُصصِّق بنبوته.

وهذا في أمر الدنيا، أما في أحو ال الآخرة فإن التصديق يكون مُقــَّمًا علـى اليقـين،



 وكذلك أهل الكتاب حينما وصفهم القرآن، حيث قال اللّهُ تعالىى:





 أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية.

 أخوه الأكبر القوي المفتول العضلات، فلما اقترب منهما استشعر اليقينَ بالغلبة على الِّ خصمه،
 وله المشل الأعلى حينما يحارب العبدُ نُسَهَ وشيطانه ثم يتيقَّن معونةَ الربَ يضرب بنأس الأعمال الصالحة على رأس الباطل، ثقة في نصر الله ووعده؛ لقول الله تعالى: :


 شوقًا إلى الجنة أو خوفًا من النار.

وقد يحمله هذا على التضحيات العظيمة ومباشرة الأهوال وركوب الأخطار في

 ينظر إلى اللهُ فئ كلِّ شيء، وير جِع إليه في كلِّلِّ أمر، ويستعين به في كلِّلِّ حال.
 والزُّهد يُورِرث الحكمة، وهي تُورث النظرَ في عو اقب الأنمور .

 والر جوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كلِّ حال.
 ويقين مشاهدة: فيقين الخبر هو اطمئنان القلب وسكونه إلى خَبَرَ المُحْخِر و الثقة فيه. وأما يقين الدلالة فهو يعني أن مَن جاءك بالخبر مع وثوقك فيه وتصديقك إياه جاءك

 صدق أخباره، فئتي لهم باليقين من الجهتين: الخبر، والدلالة الة. فإذا اجتمع للعبد نَوْعَا اليقين بالخبر والدلالة، ارتقى ليقين المشاهدة، كأنه يرى




 العسل شيئًا فصار عندك حقيقة اليقين. فما نعلمه الآن من قول الله تعالى وقول ولين الرسول


يقينُ الخبر، فإذا قامت القيامة وقُرِّبت الجنة للمتقين وشاهدها الخالائق وبِّزَّتِ الجححيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك عين اليقين، وهو يقين الدلالة، فإذا أُدخل أهلُ الجنةِ


 والرخاءُ مصيبةً، واليقينُ هو لُُبُّ الدين ومقصوده الأعظم.



 (1)











( التوكُّلُ )
يقول ابنُ القيم والفيرُوزَآباديُّ رحمهما الشّ: التوكُّل نصفُ الدِّين، والنصفُ النُّ الثاني




 وقد قال نَّ





خلقي فتكِيده السمواتُ والأرض إنِ إلا جعلتُ له مـو مخرجًا.
فالتوكُّل هو إظهار العجز في الأمر، والاعتماد علىن الهّ، واعتباره نائنًا عنك.













 الله في الأوامر والنواهي، أي: افعل هذا و لا تفعل هذا. فالشريعة تُنظِّم الحقوق والو اجبات في الأوامر والنو اهي، أما التو كل فهو مُنعلِّق بقبول قدر اله وقضائه، أي متعلق بالربوبية، فلا تصحُّ العبودية من الإقبال علىن الطاعات النات والانتهاء عن المعاصي إلا بالتوكل على صاحب الحول والِ والقوة، كذلك لا تقوم بالتوكُّل
 التَّوكُّلُوالتَّوَاكُلُ أو الاونِّالُّ :


 فيه، والثّة بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملًا








إلىن تَرْك العمل واستعمال الأسباب، أو ما يكون حتى مظِلنَّة للاتّكال، وهو ليس من التوكل في شيء.
ولقد راجع عمرُ بن الخطاب











 والماءً دواءُ العطش، كذلك بعضُ الأدوية دواءٌ لبعض الأمراض استعمالُ الدواء مع النظر إلى مُسِبِّب الأسباب وليس الطبيب واليّ والدواء. فإن الاتِّكال هو ترك استعمال الأسباب، وترك الأعمال، وهو ليسِ من التو التوكُّلُ في شيء.







 ألقت بولدها في تيار المياه، فالثقة بالله هي ما يدور عليه التفويض.







 النجاة من أهو ال يوم القيامة، فهو القادر وحلده على خلاصنا وفوز ولا

 إنسانٍ أحمق. وقال أيضًا: الاستغناءُ عن الناس بطلب العمل أعجبُ (أي: أحب وأضضل) إلينـا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الناس.


 أَذَى الخلق وظلمهُم وعدوانهم•
والمتوكِّل على الهّ قد قطع بتو كله الطمع فيما في أيدي الناس ثقة بما في يد الها



ولا يتمُّ التوكُّل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعًا؛ إذ بهما يحصل سكونُ القـلب وطمأنينته، فالسكون في القلب شيٌ


 تصل عند الآخرة إلىن درجة النفس المطمئنة؛ لما عاينت من الحقِّ.





 أجمعوا على أنه لا رزَّاق ولا يُميت إلا الهُّ تعالىن.
 من العمل فتُضيِّعِ أمرَّ آخرتك تلا ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب الهُّهُ لك.
 وَصَصْ ڤ في التَّوكُلُِ :



 قال كعادته: خير، خير إن شاء الها. وذهب إلى السجن.

وكان من عادة الملك في كل يوم جمعة أن يذهب للتنز، ،وفي آخر نزهة حطّ رَّ رَحْلَه قريبًا من غابة كبيرة، وبعد استر احة قصيرة دخل الملكُ الغابة، وكانت المُفاجأة أن الغابة بها بانِ


 وأطلقوا سر احه، حينها تذكَّر الملك قولَ الوزير عند قطع إصبعه: خير، خير إن شاء الشّ. وبعد ذلك رجع الملك من الر حلة وأطلق سراحَ الوزير من السِّجن، وأخبره بالقصة



 يو جد بي عيب؛ ولنلك كان دخولي السجن خيرًا لي. اهـ.


 إن كان فالأوزاعي، وهو مُححِّث. فقال أمير المؤومنين: تعالوا با به.
 حسبنا اللّ ونعم الوكيل، انتظروني قليلًا. فذهب فاغتسل ولبّ ولبس أكفانه تحت الثياب؛ لأنه يعرف أن المسألة مسألة موت وقتل ودمار، ثم قال لنفسه: الآن آنَ لك يا أوزا أواعيُّ أن تقول كلمةَ الحقِّ لا تخشى في النّ لومةَ لائمِ.





قال: فلما رأيتُه والنَ الذي لا إله إلا هو كأنه أمامي ذُباب، فقلت: حسبنا الهّ ونعم






 السيف، ورأيت الوزراءَ يستجمعون ثيابهم ويرفعونها عن الدم، قال: وما رأيك في الأمو ال؟ قال الأوزاعي: إن كانت حلالًا فحسابٌ، وإن كانت حرانِ امًا فعقاب. قال: خُذْ هذا الكيس المملوء من الذهب. قال الأوزاعي: لا أريد المال. قال:


 خرجنــا؛


 أسد. فسبحان الهّ! الأوزاعي رآه كالنباب وهوٌ يرين الأوزاعيَّ كالأسد، فانظر لعزة التوكل . اهـ. * * *

## ^- بـابِّ في الاستقامةِ


وَقَالَ تَعَلَى لَا


##  

## وَقَالَ تَعَالَىْ：










## 米 米 米

（الاستقّامةُّ ）



 تفريط، وهو ما أُمِرنا به في كيلِّ صالاةٍ، ويكون ذلك كلُّهِ بععل الطاعات كلِّلِّا ظاهرةً وباطنة، وترك المنهيَّات كلِّها كذلك．فيجمع العبدُ المستقيم بين أدلئ أداء الطاعات واجتناب

 التوسط في كلِّل الأمور الدينية والدنيوية، من طعام وشراب وغيرهما واليا

 الالتنات إلى غير الهَ تعالى.



 فالاستقامة في القلب: لزوم التوحيد الخالص، وإخلاص الدين لله، والعمل حتى الممات.
 على التو حيد الخالص.



 والنهي، و لا تَرُوغ رَوَغانَ الثَّْلُبِ (أي: الروغان: العدول عن الأمر في خفية).






 أي: كونوا قريبين من المطلوب علىن الأقل، أي بحَسَبَ الوُسْع والطاقة، كمن يرمي بسَهْمٍ إلىن هدفٍ فإنه إن لم يستطع أن يُصيب الهِف يحا يحاول الاقتراب منه.

ومع هذا فإن الاستقامةَ والمُقارَبةَ لا تُنجي العبدَ يوم القيامة؛ لأنه لا يخلو من تتصيرٍ،

 ولا إلى التفريط.

 فكلاهما شُّوٌ وخسارة.
فكمالُ الاعتقاد راجعٌ إلنى الاستقامة، وهي أساس الأعمال الصالحة، وتُطلق أيضًا







 فعل الطاعات ظاهرًا وباطنًا، واجتناب المعاصي في كل الأحو ال، كما قال النبي

 المعاصي المختلفة في جميع أحو اله، ومن هنا كانت الاستقامة شـرفًا لصا احبها وكر امةًّ لـه حيث صبر عليها.

 وتسعنَ لإظهار الكر امة، وربَّكُ يُطُالِكُك بالاستقامة.

واعلم أنه على قَدْر ثبات العبد على الصراط المستقيم الذي نَصَبه الهّ لعباده في دار
 همَّته وسَعْيه في السير عليه في الدنيا يكون سَعْيه وسَيْرْه على ذلك الصراط يو يوم القيامة． وليتجنَّب العبد الشبهات والشهوات التي تعوقه في الدنيا؛ فإنها بمثابة الكاليب، وهي
 تخطفه وتَعوقه عن المرور عليه．



فالاستقامةُ مِن حُسْن الإسلام و كمال الإيمان، وهي الكرامةُ التي تُوصل صاحبَها لأعلى المقامات．

## 米 米





于َ آلَّكَ

وَقْ


#  



## * * *

## 

 المتغكرين، فقال تعالى:














 والنَّدَم والرَّرَيَّة والفكر يكشُفان عن الحزم، والفطنة ومشاورة الحكماء ثباتٌ فٌ في النفس

وقوة في البصيرة؛ ففكِّر قبل أن تعزم، وتدبَّر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تُقْدِم. وقال أيضًا

إحداها: الحكمة، وقِوامها الفكرة (أي: الثفكر). الثانية: الحِفَّة، وقِوامها في الشهوة (أي: في ضبط الشهوة).


والرابعة: الحَذْل، وقِقا امه في اعتدال قوى النغس.
 حصل العلم في القلب؛ فتغيَّر حالُ القلب؛ ومن ثم تغيَّرت بذلك أعمال الجوارح إلىن الصلاح والتقوىن.
وقالت امر أَةٌ صالحة كانت تسكن البحّ البادية قريبًا من مكة: لو تطالَحَتْ قلوبُ المتقين
 ولم تَقَرَّ لهم في الدنياعيا
فالعمل تابٌّ للحال، والحال يُقصد به مـا يحـدث في القلـب مـن حـبِّ وإقـبالٍ علمن الها
 إذًا هو المبدأ والمِفتاح للخيرات كلِّها.



 الأعمال؛ لأنه يأتي بالذكر والعلم والحال.
 صبيحةَ كلِّل يوم جميعَ أعضائه: هل هو مرتكبٌ أو متَلبِّس بمعصية؟ فَلْيتركها، ولعلها



وعليه أيضًا أن ينظرَ في الطاعات، فَلْينظر أوَّلًا في الفرائض المكتوبة عليه كيف يُوْدِّيها؟
 النقصان ويرفع الدرجات. ويُقْتِّش عن جميع أخطائه وأمواله، فهي أدواتُ وأُ وأسباب


ثم علن العبد أن يُطهِّر نفسَه من المُهِلِكات التي محالُّها القلب، من غلبة الشهوةِ والغضبِ على القلب، والبخل، والكِبِ والُُجبِ، والرياء، والحسد، وسِ، وسوء الظن،
 وعليه أيضًا أن يحرص على أن يتفكَّر في التحلِّي بالصفات المُنجية، مشل: التوبة،


والشوق إليه، والخشوع و التو اضع له.

 وجميل ستره عليه، وغير ذلك مما يستير حالَ الشُكر في قلبه. ومَن أراد أن يُحْحِيَ في في قلبِه حالَ الخوف فعليه أن ينظر أولًا في ذنوبه، وينظر في الموت وسكراتهر واته، وعذاب القبر،
 والحساب، وغير ذلك مما يستير حالَ الخوف في قلبه ولبه.

 وهذا هو طريق الفكر والتفكر الذي يكون بطلب العلم، ومجالسالسة العلماء، ومعرفة فضائل الأعمال وعقاب السيئات؛ لجلب أحوالٍ محبوبة والتنزّ عنُ صفاتٍ ونٍ مذمومة. وأنفع ذلك هو قراءة القرآن بِكرٍ وتدبُّر وعناية؛ فإنه جامعٌ لكل الأحوال والمقامات،

وفيه شفاءٌ للعالمين؛ فِيه ما يُورث الخوفَ والرجاء، و الصبرَ والشكر، والمححبة والشوق، وسائر الأححو ال، وفيه أيضًا ما يَزْجر عن الصفات المذمومة؛ فيننغي للعبد أن يقر أه ويُردِّد الآيات التي تحتناج للتفكر مرةً تلو الأخرى'، ولو لعشرات المرات، فقراءةٌ آيةٍ بتفكُر وفُمْم
 فيها ولو ليلةً كاملة لُتتحت له في كلِّ كلمة أسرارٌ لا تُحصىن، ولا يُقتح فيها علىن العبد إلا بدقيقِ الِِكر وصفاء القلب وصدق التعامل مع الله.

 القر آنَ (أي: الهذ: القراءة السريعة) ليلتي هذَّا أو أنثره نثرًا (أي: أقرؤه على مهل). و كذلك مُطالعة
 الحكمة لا يكفي العمرُ لبلوغ أطر افه. فلا تغفل آيّها العبد عن التغكُّر في نغسك، وفي



## 

ويا ليت لكلٍ منا صحيفة يكتب فيها مجموعَ الصفات المهلاكة والصنات المنجية، وجملةَ المعاصي والطاعات، ويعرض نفسَه كلَّ يوم عليها، وقل يكفيه عند النظر في الصفات المهلكات أن ينظرَ في عشر، فإن سلم منها سلم من غيرها، وهي: (البخل، والكِبِ، والُُجبّ، والرياء، والحسد، وشدة الغضب، وشَرَه الطعام، وشره الوِقاع، وحب

 والإخالاص في الأعمال، وحسن الخُلُقّ مع الخَلْقَ، وحب الله تعالىّ، و الخشوع له). واعلم آن ذلك لا يتمّ إلا بتو فيق الله تعالىُ وعونه، ولو وَكَلك إلى نفسكك لم تقدر على

أن تمحَوَ أقَّلَ الرذائل، ولا أن تجلب أبسط الفضائل. وعلى كلِّ عبٍ أن يبداً في تفقّد أنواع المعاصي التي تغلب علىن مشل حاله، فلا يُفكِّ الأغنياءُ مثلًا في تجنّبِ المعاصي التي تأتي أتي من الفقر، ولا يتفكَّر الفقراء في معاصي الأموال والأملاكّ، وعلىن كلٍّ منا أن ينظرِ حالَّك وظروفه والمعاصي التي من الممكن أن يقعَ فيها ولا ينشغل بغيرها.
واعلم أن التفكُّر في جلال الله وعظمته و كبريائه هو أعلىن مقامات الفكر والتفكر.
 في ذات الله سبحانه، فهذا مما لا تتحمَّله العقول، لكن فكِّر في مقام الله وأقداره وسُنـه وعجائب صنعه وبدائع أمره في خلقه؛ لأنها تدلّ علىن جلاله و كبريائه وقدسيته وعلوِّ
 وإياك أن تكونَ غافلًا عن التفكر، مشخو لًا ببطنك وفرجكَ ولا تلا تعرف من نفسك إلا
 في كل ذلك. وإنما كرامة الإنسان وتميُّه بمعرفته الله تعالى بالنظر في ملكوت السموات والأرض وعجائب الآفاق والأنغس؛ حيث يدخل بها العبدُ في زمرة الملائكة المقربين، ويُحشَر مع النبيين والصديقين والمُقرَّبين من حضرة رب العالمين. وليست هذه المنزلة للبهائم، ولا لإنسانٍ رضي من الدنيا بشهوات البهائم؛ فإنه شرٌّ من البهائم بكثيرٍ، كما بيَّن



في مصالح الآخرة وطرقِ الوصول إليها، وفي دَفْع المفاسد وفي طرقَ اجتنابها.
 طريق الجنة. ولما سُئلت أمُّ الدرداء: عن أفضل عِبَادة أبي الدَّرداء قالت: التغكُر



الدنيا حجابٌ عن الآخرة وعقوبةٌ لأهل الو لاية، والفكر في الآنخرة يُورِرث الحكمةَ ويُحيي


 والخشيةَ من اله تعالىـ.

## * * *

##  على الإقِبـالِ عليه بـالْجِلِّمِّ غِيرِ تَرَدُدٍ

قَالَ الهَ تَعَالَى:


(1-1/AV)






 ذَهَ أَوْ فِضَّة.






 مجرن الطعامو والشرابِ.




الُمُشركينَّ؛؛ أي: رُعوسَهم.















## 11-بـابٌ في الُُجاهَلـة


 وَقَالَ تَعَالَىً:
 وَقالَ تَعَالَىً: وَقالَ تَعَالَى : والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث:




 (1) / ( 1 ( ثاني: عن أنسِ

هَرْوْلَةَ (أي: مسرعًُا) )، . رواه البخاري.










 تَعْحِزْ، وَإِنْ أَحَابَكَ شَيَّ










 ( $11 /$ / التاسع: عن ابن مسعودِ



 شِرَاكِ نَعْلِهِ (أي: سير النعل الذي يكون علىَ ظهر الحذاء)، وَالنَّارُ مِثلُ ذلِكَّ)، . رواها البخاري.










































## 米 米

## (ا

مجاهدة النْفس ؛ هي محاربة النفس الأَمَّارة بالسُّوء، وذلك بتحميلها ما ما يشقُّ عليها من أوامر الشرع الحنيف، وترك المنهيات، حيث يحمل نفسه علىن المشاقِّ البدنية ومخالفة الفّ
 رغبتها في الانشغالَ بغير الطاعة والعباد العادة.

النغس عن الهوىن ومخالفة الشهو ات، فالإيمان بهذا واجبٌ.


 يعتادَ ذلك، فقد يجرُّه إلىن الحرام.
 نفسُك التي بين جَنْبُيك.

 بعيدًا عن الجهة العلوية وهي الروح إلى الجهة السفلية وهي البدن؛ فهي مأون الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة، وهي التي يجب مجاهدتُها
 والخخلةة أخذت تلوم نسهها لترجع إلىن الحقِّ.
 وتحلَّت بالأخلاق الحميدة، كنغوس الأنبياء و الصِّدِّيِين.
 الأولِ: مجاهدتها علنى تعلُّمُ الهدنى ودين الحق.
والثانية: مجاهدتها على العمل به (أي: بالهدكن ودين الحق) بعد علمه.
والثالثة: مجاهلتها على الدعوة إلىن الحقِّ.

ذلك كلَّه لَّ. ثم قال: فإذا استكمل المسالمُ هذه المر اتبَ الأربع صار من الرَّبَّانيّن.


 أَنزل الله حُجَّة على خلقه إلا هذه السورة لَكَفَتْم. أي: في بيان مراد الله الأعظم من الخلق .
 أحلُهم عبدَ الهَ بن عمر
 نفسه، والإنفاق من الإقتار (أي: الإنفاق رغم قلة المال)، وبذل السالام للعالِمٍ (أي: السامامعلى
 فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: وما الجُهادُ الأكبر؟ قال: جها عاد القلبع.


 قال تعالى:


 مجاهدتُه تمهيدًا لمجاهدة النغس في الداخل ومجاهدة الكفر والنفاق في الخارج، وتعني هذه المجاهدة مقاومة ما يأتي به الشيطان مِن الشُّبُجات وما يُزيِّنه من الشهو واتِ
 الأولىِ: جهاده ومقاومته علىن دَفْع ما يُلقي إلىن العبد من الشُّبهات والشكوك كِ في أسماء الله وصفاته وأقداره وأفعاله وعَدْله وحكمته ور حمته. الثانية: جهاده على ما يُلقي إليه من الرغبات الفاسدة والشهوات الدنيئة، فإذا جاهده

على الشبهات رزقه اللّهُ بعدها اليقين، وإذا قاوم شهواتِه رزقه الصبرك؛ قال اللّه تعالىى:
 فيَّن سبحانه وتعالي أن شَرَفَ وإمامةَ الدين إنما تُنال بالصبر واليقين؛ فالصبر يدفع الشهوات والرغبات والإرادات الفاسدة، واليقينُ يدفع الشكو كُ والشبهات
 من صفات الشر المتشعبة عن الهون فلا جرم ألا يخلو قلب من أن يكون فيه جو لان

 وهذا لأن الشيطان لا يتملك على الإنسان إلا إذا تصرف بمقتضين الشهوة، فمـن أعانه



 الخالي من الهوين لا يدخله الشيطان كالبيت الفـارغ لا يدخله اللصوص، قاله الها الهُ تعالى: . فمن اتبع الهوين فقد عبد الهون وما عبد الله فلذلك ساط الهّ عليه الشيطان، قال الها تعالى:


 ولا يعالج الشيء إلا بضده، فذكر الهَ هو السبيل لطرد وساوس الشيطان، قال الهّ تعالى: [لأءرات: 1.-1]، فهكذا التضاد بين النور والظالام والليل والنهار، قال الشَ سبحانه وتعالى:



 وهو للأسف علم أهمله الناس. ولا ينجو العبد من كثرة الوساوس التي ترد علئلي خاطره فتؤثر

 تعالى، وهكذا الصراع بين الشيطان والإنسان بالمجاهاهدة إلىن الموت إذ لا لا يتخلص أحند أحد من
 والحسد والطمع والشره وغيره ولا يستطيع دفع الشيطان إلا بحر اسة هذه الأبواب.

ومع ذلك قال ابن مسعود دِّكّه: شُيطان المؤمن مهزول.
وقال قيس بن الحجاج: قال لي شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجَّزور (أي: الجمل

فحماية القلب عن وسواس الشيطان واجبة وهي فرض عين على كل عبد مكلف. وما لا يُتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضًا واجب، وذلك بمعرفة مداخل الشيطان،
وهي أبواب كثيرة:

## أعظهم أبوابالشيـاطين:

1- الغضب والشهوة: وروي أن بعض الأولياء قال لابليس: أرني كيف تغلب ابن آدم؟ قال آخذه عند الغضب وعند الهوين.

وظهر إبيلس لراهب فقال له الراهب: أي أخلاق بني آدم أعون لك؟ قالن الحبا الحدةأي: الغضب- فإن العبد إذا كان حلديدًا قلَّنّاه كما يقلب الصبيان الكرة.

وقيل: إن الشيطان يقول: كيف يغلبني ابن آدم (أي: يستنكر ذلك)؟ إذا رضي جئتُ حتى أكون في قلبه، وإذا غضبَ طرتُ حتى أكون في رأسهـ
Y Y- الحسد والحرص: فحب الإنسان للشيء يُعمي ويُصِمُّ، فبالحسد صار إبليس لعينًا وشيطانًا رجيمًا، وبالحرص أُخرِج آدم من الجنة لأنه حرص علىن الشُجرة المُمنوع منها.

 تذهب رحمة الخلق من قلبه؛ لأنه يظن أنهم كلهم شباع، وأنه يغفل عن الطاعة، وأنه
 قلوب الناس، وأنه يُيْيّج فيه الأمراض.
६- حب التزين من الأثاث والثياب والدار: حيث يجره الشيطان إلى أن يُسِخِّر نفسَه طول عُمُرِه في التزيُّن، إما في الدار وإما في الثياب وإما فيا في الأثاثاث، فلا يزا ال يتنقل من شيءٍ

 من ذلك سوء العاقبة.

ه- الطمع في الناس: فمن طمع في دنيا الناس بالمبالغة تزين لهم وتصنع مر ائئًا حتى صار
 بالمعروف والنهيَ عن المنكر حتن لا يغضب الناس منهـ

ورون صفوان بن سليم: أن إبيس تمثل لعبد الهّ بن حنظلة فقال له: يا يا ابن حنظلة،

 كيف تكون إذا غضبتَ فإني أَماككَ إذا غضبتِ.

1 - العجلة وترك التثبت في الأمور: قال النبي شَ تعاللى"). أبو يعلن الموصلي في هسنده برقم (EYOT)، قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباي (السلسلة

 عَوْلَا
 ذلك لأن الأعمال يجب أن تكون بعد التصصر في العو اقب والتأمل فيها والتعجل يمنع ذلك. وقد قال الشيطان لأعو انه: ائتو ا بني آدم من قبل العجلة و الخخة.


 [آل عمران: ع 1]. ذلك أنه لما بعث الهَ نبيه محمدًا قومًا قط مشل هؤلاء نصيب منهم ثم يقومون إلى صالتهم فيمحى ذلك - قال لهم إبليس: رويدًا بهم عسى الهّ أن يفتح لهم الدنيا فنصيب منهم حاجتنا.


 المستهدف للشيطان. متنق علي: البخاري برقم(10 • غ)، ومسلم برقم(1) (197)).
^- البخل وخوف الفقر: فالبخل وخوف النقر يمنعان ابن آدم الإنفاق ويدعوانه للكَنْرِ وعذابه معلوم، ويقول الشيطان: ما غلبني ابن آدم فلن يغلبني على ثلاث ثلاث: أن آمره أن يأخذ المال من غير حقه، وإنفاقه في غير حقه، ومنعه من حقه.
 الباطل، ومنع من الحق، وتكلم بالهو ون وظن بربه السوء.

ومن مصائب ذلك ملازمة الأسو اق لجمع المال فهي مجالس الشيطان.
9- التعصب للأهواء والآراء والمذاهب والحقد على الخصوم والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار: وهذه صفة شيطانية، فترى الناس يتعصبون لآرائهم أو مذاهبهم فيخرجهم ذلك عن حد الاعتدال وترىن الفساق يعيثون في الأرض الفساد ويقولون: نحن نحب فلانًا وفلانًا من الصالحين، ويخيل إليهم أنهم إذا ماتو ا محبين للصحابة أبي بكر وعمر وعلي بالذات، فإن ذلك شفيع لهم بدون أعمال صالحن والحة، وذلك كمن أخذ يضرب ابنًا عزيزًا على أبيه وأمه ويمزقه ويتغف شعره ويقطعه


 وصلاح نسسه بالاختلافات الو اقعة بين الناس.
 استطاع، فأتى رفقة (أي: مجموعة) من الناس يتحدثون في الدنيا فأفسد بينهم، فقاموا يقتتلون فقام النين يذكرون الهه ليغصلوا بينهمَ وهذا هو مر مراد إبليس. - 1 - حمل العوام على التفكر في ذات الله وصفاته وليسوا بأهل علم، وذلك حتى

 فيقول: الله تبارك وتعالى. فيقول: من خلق الله؟ فإذا و جد أحدكـم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنهه)، مسلم برقم() (YIT). لهذا قال العلماء: إن العوام عليهم أن يؤمنوا ويُسِلِموا ويشتغلوا بالعبادات والمعايش ويتركوا هذا العلم للعلماء فإن من تكلم في هذا بغير علم قد يقع في الكفر من حيث لايدري. 11 - سوء الظن بالمسلمين: إن سوء الظن يبعث علىن الحكم بالشر على الآخرين فيجرّّه ذلك إلى الغِيبة أو التقصير في حقه أو النظر له بالاحتقار، وكل ذلك من المهلكات،
 ومسلمبرقم(TY). فمهما يكن الإنسان ورعًا لاينظر الناس إليه بعين الرضا فا فقط.
 الدنيا بالزهد فيها، ومن الشيطان بمخالفته، ومن النفس بترك الشهوات.

## * * *

## 









وأما الأحاديث:



( (Ir / / / الثـاني: عن ابِن عباسِ




وَآلْفَتَحُ

 وَآْفَتَحْحُ
 :
 اللُّهُمَّا اغْفِرْ لي"، متُتع ليه.


 كَ










 (Ir / ITT) عَكَيهيه). رواهمسلم.

## rا با بـابٌ في بيـانِ كَثْرةِطُرُقِ الخير





والآيات في الباب كثيرة.

وأما الأحاديث فكثيرة جدَّا، وهي غيرُ منحصرةٍ، فنذكُرُ طرفَا نِنْهَا:










اللام وفتح الميم: المَّفْسِل.










 وَاِحْدُمَا الْتُّهُ
 أَخَاََ بَوْجْهٍ طَلِيقِ". رواهمسلم.







 نَنَهَهُ عَنِ النَّرِار).


































 الـخُطَّى إِلَى الـَسَسَاجِدِ، وَانْتِظَرُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذلِكُمُمُ الرِّبَاطُ (أي: الرباط المُرغَّبَ فيه، والرباط حَبْس النفس على الطاعات المشروعات)"). رواه مسلم.

( M ( مَا كَانَ يَعْمَلُ مُتِيمًا صَحِيحًا)ا ، رواها البخاري.




 صَدَقةً إلَىْ يَومِ الِقيَامِةِ).










 （اقَّْ جَمَعَ اللُّكَكَ ذِلِكَ كُلَّهُّا）．رواهمسلم．



 وَلَوْ بِشِقِّ（أي：نصف）تَمْرَةٍة）．متقن عليه．




تَمْرْةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّةٍةٍ）．





米 米 米

## ( كَثْرةُ طُرُقِّ الْترِر )



 الأعمال كما قسَّم الأرزاق، فُرُبَّ رجل فُتِحِ له في الصالة (أي: فين صالحا النو افل وقيام الليل) ولم




 والطبائع أمر طبيعي في الناس، ولكالِّلِ حقُّه في هذا التنوع.
فهناك من يُضضّل المخالطة مح الناس والاجتماع إليُم والتحبُّب لهمَ، ويرن الآخر تفضيلَ العزلة والانفراد.

 وتجد البعض يميل إلى الورع والحيطة في أمره. ويتجه الآخر إلىن التوسعة على الناس، ويأخذ في اعتباره الأعذارَ والحاجة والضر الضرورة.



 في كل أمصار الدولة العباسية وتَّرَك ما سواه من المذاهب، فطلب منه الإمامُ مالكُ ألا

يفعل ذلك قائلً: إن الناسَ سيقت إليهم أقاويلُ وسمعوا أحاديثَ ورُوٌّوا رواياتٍ، فَدَع الناسَ وما هم عليه وما اختار أهلُ بلدٍ منهم لأنفسهم.
إن الاختلافَ والتنوعَ أمرّ حتميٌّ لا سبيل إلى تجاوز الاوْ أو إلغائه، مع الاتغاق على الحبِّ والمودة؛ فإن الاختلافَ في الر أي لا يُغسد للوُدِّ قضيةً.


 إن كَثْرة طرق الخير وتعدُّد أنواع الطاعات بحسب الطبع وبحسب الأماكن والظروف
 فيه عُسْر ومَشَقَّة قد غفل عن تناوت طبائع الناس واختلاف ظرو فـهم و إمكانانها





 ورفع قدر العالم، ويقول: إن من مروءة العالم أن يختار الثوب الحسن الحمن يرتديه ويظهر بها وإنه لا ينغغي أن تراه العيون إلا بكامل الثياب حتن العمامة الجيدة. وكان يلبس أغلى الثياب وأجودها وأجملها منظرًا من الثياب العدنية الحديثة آنذاك، نسبة إلى عدن باليمن، والمالابس الخراسانية نسبة إلى خراسان، والمصرية غالية الثمن. وروئ بشر بن الحارث: أنه دَخَل علىن الإمام مالكٍ فر أَى عليه طَيْلَسانًا (أي: غطاءيلس علىن




 يُظهروا مروءتهم في ثيابهم إجلالًا للعلم.

 ونعمةٍ ظاهرة ورِفعة في الدنيا والآخرة، وكانِ يِبِل الهدية ويأكل طيبًا ويعمل صالكًا.



 وعشرين دينارًا وألف درهم.



فمن الخطأ أن يُعاب العالمُ بغناه، أو يعاب بحُسن مظهره، وكـأن البؤس علامـة

 ومن الناس من يميل بطبعه إلىن حبِّ الأشياء المستحسنة والاستمتاع بها، ومنهم من هو أميل إلى الزهد والتبذل.


 أو لمن يكون طَبْعه إليه أميل مع حرصه على النظا فمن الناس من تُفسده الشهرة وتضرُّه، ومنهم من لا تلا تزيده إلا خيرًا و ونعًُا للأمة، مع فهمه لنفسه ومعرفته هبا بعدم اغترار.

 فعُلم من هذا أن هناك من يصلح للإمارة والرياسة، وهناكُ كَن لا لا يصلح لها





 الطاعة، حيث يُرْ ونى أن النبِ



 نو افلَ، وأثابهم علىن ذلك، وحبَّهِا إليهمه، وجعل لهم بالحسنة عشرًا ثواب فاعلها ولا يعاقب تار كها.









 للأمة، وأن طرق الخير كثيرة وعظيمة، توسعة للأمة إلى يوم القيامة.

## * * *

## عا- بـابٌ في الاقتصتصادِ في العبادةٍ

قَالَ الهَّ تَعَالَى وَقالَ تَعَالَى :














( ( \& / / £ © )









 ( 1 ( $/$ /乏 (








































يَوْمًا، وَلَا يَفِرٌُ إِذَا لاَقَى1".
























## * * *

## ( الاقتصـادُ في العبـادةِ )

كان السَّفَفُ الصالح حِّهِ يتمُّؤ بأصلين عظيمين، وهما: الاقتصاد في العبادة، والاعتصام بالشريعة الصحيحة وهي السنة النبوية المشرفة.



 والزيادة والاجتهاد فيه أولىى، فلا تَتُتر مع أهل النتور الا ولا لاتَّمْمْ مع أهل النوم.



صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مح صِيامهم.
 إلىن مجاوزة وإفراط، ولايُيُلي بأيهمها فاز وظفر، سواء بالز الزيادة أو النتصان.

 ويبتعد عن التطرف قولًا وفعلًا، بحيث لا يُقصِّر ولا يُغالي.

 والإنسان مأمور أن يتجنَّب كلَّ وصف مذينّ ملموم، وكلما ازداد منه بعدًا ازداد إلـئ الوسط

 وهو الذي عليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل حتن مصلحة البدن لا تقوم إلا بالعدل و الوسط في النوم والسهر والأكل والشرب والحركة... وغير ذلك.








وعن أنس


 مال الآخر، فإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوسط من الأششياء.

وقال محمد بن الحَنْفَيَّة رَحّْآنَّة: الكمال في ثلاثة: العِفَّة في الدين، والصبر على النوائب، والاقتصاد وحسن التدبير في المعيشة.

 أيهما أصاب: الغلو (أي: التشُدد) أو التُقصير (أي: التُريط) . فالاقتصاد هو التوسط للوصول إلثن المقصد وهو دليلُ كمال العقل وتمام الرشد عند


إن الشُّمولَ واليُّر هما الصفتان اللتان جعلتا من الشُريعة الإسلامية شريعةً



 وأحو ال تخرجهم فيها عن الالتزام بالأحكام الأصلية التي شُرعت ابتداء.
 ثوابت الشرع العامة تحت ضغط تبرير الو اقع الذي يعيشه المسلمون، وبين مُتشـدِّدٍ يلتزم بظو اهر النصوص دون النظر في الني مقاصد التشريع.

 وثمرة الفقه هي الموازنة بين المصالح والمفاسد التي هي لبٌّ وروح الشريعة في التعامل مع الأحداث والوقائع والمستجدات في الحي الحياة. والشريعة الإسلامية تنبني على مقاصد شُرعت لتحقيقها، تلك المقاصد هي الغايات التي فرضاتِها الشا الشارع لتحقيق مصالح الخلق وتكميلها ودرء المفاسد عنهم وتقليلها. إن الشريعةَ الإسلامية قد أسقطت بعضَ الواجبات الشرعية عن أيَّ شخصٍ منعته

الضرورةُ من أدائها، ورخَّصت له تَرْكَ الواجب أو فِعِل المحظور في حال كونه متلبسًا بهذه الظروف الطارئة؛ ليبقى المكلف دائمًا داخل إطار الشريعة في كل أعماله.


$$
\begin{aligned}
& \text { إلى تغيير الو اقع الذي تسبَّب فيه، ولو لا عجزُ البشر وضعنهم لما شُرعت أحكام الرخص. }
\end{aligned}
$$

أ-الرَبَّانَيَّةُ : فهي ليست من صنع البشر، وإنما هي تشريعُ خالقِ البشر، وهو أدرىن منهم
 ب- الشهوليةُ: فقد اشتملت علىن نظم وأحكام في مختلف نواحي الحياة والمجتمع،


ج- اليُسْرُ: فقد رفعت الحرج عن المكلفين عند وجود الحرج، قال الها تعالى: الْ التخفيف من الواجبات عند وجود الحرج، والسماح بتناول القدر الضروري من المحظورات عند الحاجة، فأبيح التيممُ لمن لا يستطيع استعمال الماء.
 القواعد الخاصة برفع المشقة والحرج، كقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضار الضرر
 وقاعدة يُرْتَبَ أخنُّ الضر رين لدفع أشدِّهما

 أو مُحرَّمًا عليه في الأوقات العادية، وعلى هذا جا جاءت الرخص؛ لألوا لأن النفوس قد لا تقوىن

علن الاستمرار فيما يريده الإسلام من الكمال و الهمة في الظروف القاسِّاسِية.

و- عَلَمُ التَّكليفـبـبالَشَشَاقِّ :فلم تقصد الشريعةُ إعناتَ الناس أو إشقاءهم، وليس من وسائل وعلامات الخضوع والانتياد أن تُحَمَّلَهم فوق ما يُطِيقون، وإنما شُرِعت الأحكامُ اُ فُ في


ز-الوسطيَّةُ: فمنهج الشريعة الإسلامية وسط بين الإفراط والتغريط، كما قال الها تعالى: .




 تشترك المباحات مع الرخص من حيث إنها توسعةٌ على العباد ورَفْفِ حرجٍ ومشقةٍ. أقسّامُ العزيمة":

1 - و اجبة: كوجوب النطق بالشهادتين، ووجوب الصالة و الصوم مثلًا. Y - مندوبة: كلزوم حضور القلب والخشوع في الصالة مشلًا r ع - مكروهة: ككراهة الالتفات في الصالاة؛ لأنه اختلاس يختلسه الشيطان. 0 - مباحة: كإباحة الأكل والشرب والنوم.

1 - رخصة واجبة: كأكل الميتة للمضطر، والفطر لمن خاف الهالاك فغلبه الجوع أو العطش، حتى لو كان مقيمًا صحيحًا غير مريض، وغمس اللقمة بالخمر، وما كان كذلك فاستعمال الرخصة واجب؛ لأن النفوس ملك لله تعالىi.
r- رخصة مندوبة: كالقصر في الصالة في السفر، وكالفطر لمن يشق عليه الصيام في السفر أو المرض.
بـ ر رخصة مباحة: كمن أُكره علىن كلمة الكفر (أي: فيـاح له بسانه مع اطمئنان قلبه بالإيمان). ع - رخصة على خلاف الأوْلَىْ: مثل الذي يُفطر في السفر مع أنه غير متضرر بالصـوم؛



$$
\text { 1- الضرورة. Y - المشقة. ب- السفر. ع - الإكراه. } 0 \text { - المرض. }
$$

$$
\text { Y- النسيان. V- الخطأ. ^- الجهل . } 9 \text { - عموم البلوئ. • 1 - النقص. }
$$

1- الضضَرورةُ: وهي المصالح الإنسانيَّة التي تتوقَّف عليها حياةُ الناس وقيامُ المجتمع واستقراره، كأركان الإسلام والإيمان، بحيث إذا اختلَّت اختلَّ نظامُ الحياة وعمَّت أمورَ الناس الفوضى والاضطرابات ولحقهم الشقاءُ في الدنيا والآخرة.

والضروريات للبشر خمسٌ: : حغظ الدين، والنغس، والعقل، والنسل، والمال.
فكلُّ ما يُؤِّي إلىن حغظ هذه الضروريات الخمس التي هي دعائم الحياة الإنسانية
 تعطيلها فقد حذَّر الشارع منه وشدَّد عليه وحاربه. ضوابطُ الضرورةٍ :

أ- أن تكون الضرورة حقيقيَّة غير مْتوهَّمة؛ فقد يتوهَّم الإنسانُ أن الأمورَ التي يمرٌّ بها




فالضرورة المحققة هي تلك التي لا يستطيع الإنسان أن ينغك عنها، كالإنسان الذي يُصيبه مرضّ فُيُعجِزه عن القيام في الصالاة، أو مَن أصابه جوع شديد ولم يلم يجد


 الذي ضَرَرْهُ أعظم.
ج- أن تُقدَّر الضرورةُ بَِدْرِها، ومعناه أن ما أَبِيح للضرورة يُمنع بمجرد زوال الضرورة.

د- أن تكون مُحقِّقة لمقصدٍ من مقاصد الشارع، فقد يظن بعضُ الناس أن البحرَ إذا
 أحدهم في الماء تخفيفًا على السفينة وحفاظًا على حلى حياة الآخرين أن هذا صحيح، وهذا فاسد؛ لأنه ضياع لنغس إنسانية، وإنما قد يتأتىى ذلك في الأموال، ولا ولا يجوز رمي بعضهم بعضًا.
r- ا- الششةة: وهي الشِّدَّة والعُسر الذي يلحق النفسَ والبدن، فالأحكام التي يششأعن تطبيقها حرجٌ علىن المُكلَّفُ ومَشَقَّة في نفسه أو ماله تُخفِّهِها الشريعة.

أنواعالششةة:
أولًا: المشقة المعتادة: فلا يخلو عملٌ مطلموب شـرعًا مـن مشقة وتعـبـ، وهـذا القـدر


ثانيًًا: المشقَّة غير المعتادة: وهي المشقة الزائدة عن الطاقة، حيث تتجاوز الحدود العادية فُتُسد على الناس حياتهم وتُحدث فيهم الخلل، فمن هنا شُرعت التخفيفات والتيسيرات.

ضوابطالثششة: إما أن تكون مشقةً خفيفة، كصداع خفيف في أثناء الصوم، فلا توجب
 فيها على النغس غير المعتادة على المشقات، فهذه التي توجب التخخيف.
 باختالف مراتب العبادات واختلاف المُكلَّفين، فيؤتمن المسلمُ عليها وعلى تقديرها تُما ولقد سُمح للمُكلَّف بارتكاب كثيرٍ من المنهيَّات في سبيل دَرْء وإبعاد مفسدةٍ أخطر من مفسدة الإقدام علىن المنهيِّ عنه، علىن ألا يتجاوز المُكلَّف حدَّ التخفيف إلىّ التُ التفريط، كمن يترك الصالاة أصلًا متعلًاً بالمشقة. ץ- السفر : للعلماء في تحديد مسافة السفر أقوال كثيرة، وقد ذهب شيخُ الإسلام ابن
 فإن له أن يترخَّص إذا فارق جميعَ بيوت مدينته أو بلدته التي خرج منها خِّها مفـارقّة المسافُر بحررا: مَن كانت إقامته في بلد ساحلية على البحر، وأراد أن يستقل سفينةً في سفره فالمعتبر للترخيص هو مجاوزة هذه السفينة وبُعدها عن البلد ومجاوزة العمران،
 من مغادرة الزورق وركوب السفينة، إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، أن يذهب ويعود إليها، فليس له أن يأخذ بالرخصة.

مثارقّة المسافر جوَّا: من سافر بالطائرة، فالمفارقة المعتبرة له أن تتجاوز الطائرة العمران، وعند الهبوط لا يزال في سفر حتى تحاذي الطائرة العمران إذا كان المطار داخل البلد. المطاراتوالمواتئ: إذا كان المطار أو الميناء خارج المدينة وقد فارق العمران فإن للمسافر حينئ أن يأخذ بالرخص، أما إذا كان داخلها فلا يحصل به التر النر النص إلا ما سبق من





 من الخِغفَاف والأحذية من كثرة الاستعمال.

## ويجوز المسح على الجوربين إذا لم يسقطا عند المشي فيهما.

 كيلومترًا، ومعناه أنه يصلي الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) ركتين، والقور القصر غير لازم
 تقصران، وأن يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت أيهما شاء، وكذلك المّا المغرب والعشاء يجمع بينهما فيصليهما في وقت أيهما شاء، ويجوز للمسافر أن يجمع مع قصر
 فعليه أن ينوي قبل خروج وقت الصاة الأولن أنه يجمعها تأخيرًا مع وقت الصالاة الثانية. والمسافر إذا صح سفره يظل علن حكم السفر فيما يخص الصالاة من قصر وجمع، ولا يتغير هذا الحكم إلا إذا نون الإقامة، أو دخل وطنّ المنه، فحيئِذٍ تزول حالة السفر،
 يومَي الدخول والخروج، فإذا نون الإقامة أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخا


ولا يحسب من الأيام يومَا الوصول والرجوع.
 المدة فأقل، أما إن نون أكثر من ذلك فيتم من أول يوم بعد يوم الوصول.

ولو لم ينوِ المسافر الإقامة بعد وصوله، وكانت له حاجة يتوقع انتضاءها في أي وقـت، وأنه متى قضيت رجع من سفره ولرينِوِ الإقمامة، فله أن يقصر الصلاة ثلمنية عشر يومًا صحاحًا. ومن نون الإقامة في بلدٍ سـافر إليه لطلب العلم في الجامعات وقد ير جع إلـى بلده كلَّ فترة زمنية معينة في الإجازات مثلًا فليعلم أن كـلًّا من الإتمام والقصر سائِّغٌ في حقه، فمن قَصَر لايُنكر عليه، ومن أتم لا ينكر عليه. ويُرَّص للمُسْسافر إذا لـم يتمكن من متابعة اتجاه القبلة أن يتر كها ويصلي حيثما توجهت به راحلته، وليس ذلك إلا في النوافل.

الجمعة: لا تجب صالة الجمعة علن المسافر ما لم يُير كه زوال الشمس في بلده، فعن

 أي: عن وسط السماء، إلى جهة الغرب وصار ظل الرجل كطوله قبيل صلاة العصر .
 يختص بالسفر الطويل، بل يُـْجْمَع للمطر والمرض.

رخصة الثطر في رمضان :للمسافر سفرًا صالحًا في غير معصيةٍ أن يُنطر قبل خروجه من من
 أن يُنطر أيضًا بعد خروجه للسفر وإن كان صائمًا؛ والأفضل أن يصوم مَن قدر على الصيام في السفر دونما جهرٍ.
を-الإكراه: هو أن يدفع البعض غيره إلىن فعل أمرٍ لا اختيار له فيه ولا رضًا، ويكون

 وسيلة للإكراها، ثمُ أخيرًا الفعل المطلوب الإكراه عليه.


باعتباره مُكرَهُا علىن ذلك، حيث يخاف فيه المُكرَه من ذَهَابِ حياته أو تَكَفِ أححد أعضائه
 لا يُخشىن فيه فواتُ النفس أو تَكَغُ المال فيجب تحمُّاله، فهو إكراهُ غِيرُ ملجئٍ. وأغلب تصرُّفات المُكرَه لاغية ولا أثر لها إطلاقًا، فأقواله كلُّها لغو: كفره وإيمانه




ولا يصحُّ نكاحُ المُكرَه، فالمرأة عند ذلك مُخيَّة بين الإبقاء أو ردِّ الزواج، كما لا
 "يُرَّص له ذلك.

## ضوابط|لإكراه:

1 - التهديد والوعيد بما يُسبِب الإتلافَ والضررَ الشديدين بالنفس أو العقل أو العِرض أو النسل أو المال.

Y - أن يغلب علىن ظنِّ المُكرَه واعتقادِه أن مَن أكرهد على ذلك قادرٌ على تنفيذ وعيده
وتهديده ولا مفرَّ منه.
r - أن يكونَ الفِعل المُكرَه عليه فيه مخالفةٌ للشرع قبل الإكراه أصلًا.
ع - أن يترتَّب علىن اضطرار المُكرَه علىن الفعل التخلصُ من التهديد والوعيد، أما إذا
 أكرهد على فِعْل يُؤِّيِّي إلىن إتلاف نفسِه أو عضو من أعضائه، كَمَن أَمَر غيرَه برمي نغسه في البحر وهو لايُحسن السباحة، فلا يجوز له الإقدامُ على ذلك، بل يقاوم
ويدفع عن نفسه.

0 - ألا يُبالغ المُكرَه في فِعل الممنوع، كأن يزيد الطلاقَ الواحد لثالاث، فهذا ليس من الإكراه.

$$
\text { - } 1 \text { - أن يكونَ الوعيد بأمرٍ يقع حالًا وعاجاًِ لا آجلًاً. }
$$

الطهارة: يُرخَّص للمريض أن يتيمم إذا وجد أن استعمالَ الماء يُسبِّبِ له تلف نفسه أو
 الجبيرة مع التيمم أيضًا إذا كان الماء يسبب تلفًا للجسم. أما إذا كان الجرح أو المرض الم في الم الم جزء محدود من الجسم بحيث يمكن غسل غيره والمسح على الجزء المصاب فيجب على المريض غسل ما أمكن والمسح على الباقي ولا يتيمم.
الصصلاة: إن المريضَ إذا لم يستطع القيامَ في الصالاة سَقَط عنه فَرْضُ القيام، وله أن يصلي قاعدًا أو على جَنْبه، وذلك عند حدوث المشقَّة الشديدة أو الخوف من المرض أو أو الهلالك، كراكب السفينة أو المجاهد الذي يخشىن عند قيامه رؤيةَ العدوِّ له، وللمريض والخائف تَرْك الجُمَع والجماعات، وللمريض أيضًا الجَمْع بين الصلاتين في الحَضَر. الصوم:يُرّْص للمريض الفِطر في رمضان، وأعذار الصوم خفيفة كالسفر والمرض، فإذا
كان الخوف على البدن أو الروح فهما أولىن بالفطر .

الاحج: يُرخَّص للحاج أو المعتمر التداوي عند الفتوى له بذلك بِععل المحظورات، كحلق الشعر أو تغطية الر أس أو الرقود في المستشفى ومنعه إتمام النسك حرصًا على حياته. وللمريض أن يترخَّص في عدم إكمال الحج أو حتىنِ الانتفاع منه لحادثةٍ أو شِدَّة زحامٍ مما يُعظِّله عن أداء الفر ائض، وله بعد ذلك أن يتحلَّل بعمرة بعد شفائه.

وللمريض أيضًا أن يستنيب عنه غيرَه في رَمْي الجمار إذا عَجَز بنغسه؛ لمرضٍ أو
 للمريضً أن يُخلَّر بمواد مخدرة، كالبنج مثاًّا، في العمليات الجراحية لوجود الحاجة

والضرورة للتخدير، ويجوز للمريض تعاطي المخلدر للتداوي للضرورة والحاجة بعد
 لأجل الفحص الطبي أو العلاج أو الجراح، كما يُشرع للطبيب النظر لموضع الحاجة. ฯ-النسيـان: فالنسيان يهجم قهرًا على العبد ولا حيلة له في دفعه؛ فلذلك كان النسيان Nencer

## ضوابطالنسيـان:

1 - حقوق العباد لا يُعتبر النسيان عذرًا في إسقاطها، إنما يَسقُط الإثمه، أما ضمان الحقِّ؛


العباد محترمة.
 الله إما بالإسقاط أو التخفيف، فإذا كان مما يُمكن تداركُه كالصالاة والصوم والحّ والحج
 كالجهاد والجُمُعُعات والكسوف والرواتب فيسقط بفوات وقته.


 نية مسبقة، ويُرْفع عن المُخطُئ إثمُ الخطأ لا ذات ًا الخطأ؛ لأن كلَّ بني آدم خَطُّاءٌ.

أقسامام الخطأ:
1 - خطأ في الفعل والقول، كأن يَقِصدَ المُكلَّف بفعله هدفًا معينًا فأخطأ وأصاب إنسانًا فقتله أو جرحه، أو أراد أن ينطق بلغظ فسبق لسانُه إلىن لفظ الطالاق فلا عقوبة عليه ولكنه تلزمه الآثار المادية والمالية المترتبة عليه.
 الفعل، وله نفس الحكم السابق مع إسقاط العقوبات البدنية المترتبة عليه.
r- خط أ في التقدير، كأخطاء الأطباء في وصف الداء والدواء، فمن كان حاذقًا في مهتّه ثم أخطأ فلا مسئولية عليه ولا ضمان، حتى لو مات الا المريض بسبب خطئه، وأما إذا صدر عمن لم يعرف الطب فهو مسئول وضامن، وحتى لو أخطأ الطبيب الحاذق
 و كالحاكم الذي اجتهد في حكم فأخطأ فلا إثم عليه. أحكام الخطأ : بالنسبة لحقوق العباد: مَن أتلف مالَ غيره فعليه ضمانُه. بالنسبة لحقوق الله: يسقط بالخطأ إثمُها ولا يُطالب الشارع إعادتها، فَمَن اجتهلد في معرفة القبلة فأخطأ فصلاتُه صحيحة و لايُعيدها. ^- الجهل : العذر بالجهل يتناسب مع التجاوز عن النَّصْ البشريِّ، كما يتناسب مع مراعاة أحوال الناس ودرجاتهم في العلم والفهم، كما يتناسب مع اعتبار التمار الأزمنة والأماكن المختلفة وانتشار العلم واضمححاله. فقد يعرف البعضُ ما لا يع يعرفه الآخرون، فهناك

 شيءٌ فلا شيء عليه، وما كان فيه إتلاف فعليه الضمان المالي، والجهِل شبهة تسقط العقوبة.

ه- هعوم البلوى: وهو شيوع البلاء وانتشاره بحيث يتعذَّر على الإنسان أن يتخلَّص منه أو يبتعد عنه، وعموم البلوى يشمل العبادات والطهارات والنجاسات والمعاملات ات المالية. فهو مشقَّة تلحق النغسَّ لعدم القدرة علىن تجنُّب الشيء، وشيوع البلاء بححيث يصعب على المرء التخلُّصُ أو الابتعادُ عنه لمسيس الحاجة إليه.
-1-الثنقص:وهو خاصية أو وَصْفت في المسلم البالغ العاقل، إما أن يكون صفةً طبيعية




ومن أمثلة النتص المؤقت اليُّمّ، والنوم.

ضوابطالنقص:
أ-عوامل دائمة: كعجز الشيخوخة، وأنوثة المرأة الطبيعية، فهي مطمع الرجال وأمرها دائم، وعُذرت به فسقط عنها وجوب الجمعة و الجماعة والعيدين والجهاد. ب-عوامل مؤفتّة! : كالحيض والنغاس، وهما أمران طبيعيان يمنعان المرأة من أداء الصيام والصالاة والطواف ودخخول المسجد، فأسقط عنها الصِلاة أبدًا من دون قضاء،
 أو معتوهًا فله حكمهـما .

ج- عوامل طبيمية ليست في أصل الخلقة"، دائهةٌ أومؤقّتّة ) : فالمولود بالعمىن يسقط عنه بعد



رِجله فالا يصلي قائمًا.
د- نقص لعامل حكمي أو عرفي أو اجتماعي : كالرِّقِّ والعبودية مشاً .
ملخص:
1 - الفته الإسلامي يمتاز بالمرونة والشمولية لمجالات الحياة.
r - الشريعة الإسلامية مبنية على رفع المشقة والحرج عن الناس، وتحقيق مصالحهم.
r - المشقة تجلب التيسير، وهي أصل شرعي يستمد قوته من النصوص الشرعية.
ع - للرخصة الشرعية ضوابط تخضع لها كفيلة للفصل بين المشقة المتوهمة والحقيقية،
وعلى المغتي أن يُحيط بهذه الضو ابط ولا ينزلق في الرخصة في في غير مححلها.
0 - ضوابط الرخص الشرعية هي المعيار الأصلي الذي ينبغي الاستناد إليه فيما يباح
.بالرخص وما لا يباح
7 - فهم مقاصد الشريعة أمر مهم للغاية.
V- إباحة الرخصة تُسقط الإثم في حق الله، ولا تسقط حق الآخرين من الضمان والتعويض.
米 米

## 10- بـاب في المحافظة على الأعمـال

قَالَ الهَ نَعَالَى :






 ( 10 / / وعن عمر بن الخطاب

 ( 10 ( 10 ) وعن عبد الهَ بن عَمْرو بن العاص






 وَقَالَ تَعَالَىْ:
 . 10.0 . وَقَالَ تَتَاَلَّ: :

قَالَ العلماء: معناه إلَّن الكتاب والسُّنُّة. وَقَالَ تَتَالَّن:

 [7T:






















 ( 1 ( / / / TT) (

 (IT MTY)














 يَدْرِي في أيِّيَّعَامِهِ البَرَكَكَّةُ).






 مَا دُمتْتُ فِهِمَّ
 ( ا ( 1 ) / 1 T T (









## * * *

## ( السُّنَّة النبويلة الشريفة )



 تقرير أو صفة خَلْقية أوخُلُقية، وكذلك ما أُضيف إلى الصحابِي ألما أو التابعي مما ليس للاجتهاد فيه مدخل، ولا للر أي فيه نصيب.
 والمعاملات كسنن الصالاة والصيام وغيرها، حيث طلب الشارع الحكيم فعله من
 كذا؛ كما لو دلَّت القرينة علىن أنه للندب فقط.

 الفعل، أو سماعه عن أمرٍ يُفُعلَ ولاً يُنْكِره.




 والباطن وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم ثم أئمة الهدن العلماء العـاء العدول المقتدون بهم ومَن سَلَك سيلِّهم إلىن يوم القيامة.
 الاعتقاد والأحكام القطعية في الدين؛ ولهِّ يُصنِّون كتبَ ورسائلَ الاعتقادِ باسم السُّنَّة.
 الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالنه وملائكتهن وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة.

فالسُّنَّة هي الاعتقاد الصحيح المقابل لاعتقاد أهل البدع والباطل، وكان العلماء يُعْرِّقون في هذا بين السُّنَّة والحديث









## مصادر التشريع:




 وهو الهصدر الأول للتشريع، مقطوع بشوته من أوله إلىن آخره.
 تعالى لرسوله الكريم


 الحالال وتحريم الحرام.

والحاصل أن ثبوتَ حُجِّيَّة السُّنَّة المُطهُّرة واستقلالها بتشـريع الأحكـام ضرورة دينيـة، ولا يُخـالف في ذلك إلا مَـن لا حـظَّ لـه في ديـن الإسـا

 حسـابه، أو عنـد فجـأة البعـث وأهو الـه، وأثنـاء الحسـاب ورهبتـه، أو وقـت يُنصَـب




 الجامع للإنسانية، كذلك منهجُ السنة، قد شمل حياةَ الإنسان من المَهْد إلى اللَّحْدا،
 وفي الطريق، وشمل أيضًا العلاقاتِ مع الله ومع الناس، ومع المسلم وغير المسلمه بل
 وتعرَّضت لقلبه وعقله ونيَّاته، فتعرَّضت لعمق الحياة ومقصودها.
 أنهم ملائكةٌ، ويُراعي ضعفَهم، ويأخذهم من حدِّ الكمال الأعلنُ إلى حـدِّ الجـواز الأدنـي، ،
 وبين العاطفة والعقل، وبين الدنيا والآخرة، وبين الفرد والجماعـة؛ قـال تعـالى:











فالإسلامُ هو دين الوسطية والسماحة واليُّسر، في غيرِ غلوِّو ولا شَطَطِّ .
















(الصحابة) لابن السكن، وابن الجارود، والعقيلي، وابن أبي حاتم الرازي، وأبي زُزرعة







 الخطأو الزَّلَلك، ولكن الفرع (أي: وهو الفهم) لا شَكَّ غير معصوم.






 السنة. وبخصوص شبهة هؤ لاء- وهي قولهم: إن القرَّنَ يكفينا؛ لأنه التِّبِّن لكَلِّ شيءِ













 والآخرة علنى الدنيا، وهو قياسِّ مع الفارق؛ فلكَلِّ دارٍ قوانينُها وسنتها.


 وتُتُيِّد ما أطلة، وتُخصِّص ما معَّمه.

 للتشريع في العبادات والمعاملات للفرد والأسرة والمجتمع و الدولة والعا والعاقات الدولية
 "يُويِّد ذلك، فما من حكم إلا وتجد له الاستدلالات العات الغظيمة والكثيرة من السُّنَّة، سواء





 كسائر البشر، قد اصطفاه الها تبارك وتعالىن رسولاً وأرسله إليهم، كما قال تعالى: كِ


 فعله الاقتداءُ به كان ذلك تشريعًا بهذا الدليل.

Y - ما صَدَر عنه بححمم الخبرة الإنسانية والحذق والتجارب التي اكتسبها في شئون الدنيا،



وتقديره الشخصي.













 التشريَ و اقتداء الناس به لهدايتهمم.

## 米 米

## IV - بـاب في وجوب الانقيـياد لحكم اللهل وما يقوله من دعي إلى ذذلكوأمر بمعروف

 أو نهي عن منكر



وفيه من الأحاديث: حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله، وغيره من
الأحاديث فِيهِ.
(IV MTイ)






 تَعَالَى في أَثِرْهَا:






((نعم)". رواه مسـلم.

*     *         * 


## ( أقسّام الحكم التكليفي لالأهة )

تنتسم الأحكام الشرعية أو التكليفية- أي ما كُكِّف به المسلمون- إلىن خمسة أقسام هي: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح. الوجوب: هو الأمر الواجب الذي طلب الشارع الحكيم فعله من المكلف طلبًا حتميًّا
 أو بأي قرينة شرعية أخرىن، وهذه الأوامر مثل الصيام والصالاة والز كاة والحج وبر الوالدين... إلخ، من المأمورات التي وردت بصيغة الأمر المطلق .



 بـدليل القرينة التي في الآيـة نفسها وهـي قوله تعـالى:
 ويأتمنه بغير كتابة هذا التَّيّن عليه. التتحريم : هو الأمر الذي طلب الشارع الحكيم الكـنَّ عن فعله طلبُّا حتميًّا كأن تكـون


 تعالى: الكراهلة: هو الأمر الذي طلب الشارع الحكيم من المكلف اجتنابه طلبًا في غير حتم،








## * * *

1^- بـاب في النهي عن البلعومحدثاتاتالأمور
 وَقالَ تَعَالَى :
 وقالن تعالى:

وقال تعالى::
وَالَآياتُ في البَابِ كَيرةٌ مَعُلُومَةٌ.

 فَهُوْ رَدُّ (أي: مردود عليه) )، متمتْ عليه.

(1 / /V.) وعن جابرِ (







## 米 米

## (الابتـــــاع)




أحكام البلبعةّبنوعيها : وللسادة العلماء في تعريف البدعة شرعًا سسلكان:





 قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قو واعد المباح فهي مباحة.

 يكون بخلاف ذلك.

والَسَمْلك الثاني: رَفَض فيه الإمامُ الشاطبُّ


- سُنَّة، وهي ما فُعل في الصَّذْر الأول وشهد له أصلُ من أصول الشُع. - وبدعة، وهي ما لم يُعْعَل في الصدر الأول ولم يشهد له الأصل. - ومُشَتَهات، وهي ما لم يُعْعَل في الصدر الأول وشهد له الأصل. فيرى الشاطبيُّ بذلك أن البدعةَ لا تكون واجبةً ولا مندوبةً ولا مباحة، إنما تكون
 وشيخُه ابنُ عبد السلام لا تَخْرُج عن كَونها إما مما له أصل في الدين ومن المصالح المرسلة، وإما عن كونها من العادِيَّات.
ويرى الشاطبيُّ أن ما كان له أصلٌ في الدين ومن المصالح المرسلة لا يُعَلُّ من البدع؛

 فتميَّزتِ البدعةُ وانفصلت بهذا الفهم عن كلِّل ما ظَهَر واختُرع مما هو مُتعلِّقِ بالدين، كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وسائر العلوم الخادمة للشريعة. وهو بهذا قد جعل مفهوم البدعة في الشرع أَخَصَّ منه في اللغة، فجعل البدعة هي
 الإمام العز بن عبد السلام، وإنما اقتصر مغهوم البدعة عنده على المُحِرَّمة.

وممن ذهب إلن ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي، ويوضح هذا المعنن فيقول في "(جامع العلوم والحكم)": المر اد بالبدعة ما أححث مها لا لا أصل له في الشريعة الشا يدل علي عليه،


 العلماء ولم يَسَتَعْنْ فيه بالشريعة ولا بصا حبها عليه الصالاة والسلام.

وفي الحقيقة فإن المسلكين اتّفّقا على حقيقةِ مغهوم البدعة المذمومة شرعًا، وإنما الاختلاف في المدخل للوصول إلى هذا المفهوم المُتَّفِقِ عليه، وهو أن البدعة المذمومة التي يأثم فاعلها شرعًا هي التي ليس لها أصل في الشريعة يَّلُّلٌ عليها، وهي المرادة المّ من قوله وكان على هذا الفهم الو اضح الصريح أئمة الفتهاء وعلماء الأمة المتبوعون. فقد روى أبو نُعَيْمَ في (الحلية)، والبيهتيُّ في (امناقب الشافعي)، عن الإمام الشافعي

 من هذاه، وهذه محدثة غير مذمومة.


 وبراعته، أبو محمد عبد العزيز بن عبد اللالام، رحمه الله ورضي عنه، في آخر كتاب
(ا(القو اعد)): البِبدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومباحة... إلخ. قال الإمام النَّوَوي رَّحْنَّنَّهُ في حديثه عن المصافحة عقب الصالة: واعلم أن هذه
 والعصر فلا أصل له في الشرع علىن هذا الوجه، ولكن لا بأس به، فإنَّ أَضْلَ المَصافحة سُنَّةُ، و كَوْنُهم حافظو اعليها في بعض الأحو ال وفَّطوا فيها في كثيرٍ من الأحو ال الو أو أَكْثَرْا،

لايُخْرِج ذلك البعضَ عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. وقال ابنُ الأثير في (االنهاية في غريب الحديث)": البدعة بدعتان: بِذْعةٌ هُدَىن،













 طريقِ حُذَيْنَةَ بْنِ اليَمَانِ

وضَرَب العلماءُ أمثلةً للبدع التي تَتْتَريها الأحكامُ التكليفيَّة:
ا - بدعة واجبة على الكفاية؛ أي إذا قام بها البعضُ كفى بها الآخرين: مثل تعلُّم اللغة

 واجبةً علىن الكفاية.
Y - بدعة مُحرَّمة، مثل مذاهب أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السُّنَّة والجماعة، كالجَبْرِيَّة والثَدَرِيَّة والمُعْتَزِلَة والشِّيِّةِ
 الدينية ونحو ذلك، والقنوات الفضائية الدينية، وتمييز العلماء بزيٍّ خاصٍّ مميز ونحوه.

ع - بدعة مكروهة، مشل: تزيين المساجد وتزيين المصاحف بشكلٍ يُلهي عن المقصود ويشغل المصلي أو القارئ.

0 - بدعة مباحة، مشل التوسع في لنيذ الأكل والشرب واللباس والحالال الذي لا يؤدي إلىن الفخر والعُجب والخْيَلاء.
واستدلُّو ا لرأيهم في تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة بأدلةٍ، منها:






 ب- تسمية ابن عمر

 المسجد صلاةَ الضحخن، فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة.



أسبـاب البلـعة: :
1 - سكوتُ كثيرٍ من أهل العلم، فيظنُّ العوامُّ أن سكوتَهم علىن أمرٍ ما يعني أنه لا يخالف الشرعً. r - تَهَافُتُ بعضِ أهل العلم علىن طلب الثهرة بين الناس وطلب الوجاهة والمكانة

لينالوا بذلك دُنْيَا زائلةً.
ץ- القول في الدين بغير علمِ في الغتون و والتعليم.

فالبدع لا تدخل إلا في العبادات- أي ما قُصِدَ به التعبُّد عن اعتقادٍ يترتب عليه فعل








园





 وقال حُخَيفة بن اليَمَان















 القيامة، ألا وإني لست بُمُتبدِعِ ولكني مُنَّعٌ".

 أهل البدع فالا يؤخذ عنهم حديثهمه.
 وعليه بدعته.
 المتشدد والمقصر المبتعل)، فاصبروا عليها رحمكم اللّ؛ فإن أهلَ السُّنَّة كانوا أقلَّل الناس

فيما مضىن، وهم أقلُّ الناس فيما بقي، النين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إتر افهر ولمّ ولا





يزداد اجتهادًا وصيامًا وصلاة إلا ازداد من الهُ بُعًُا.

 وقد علق ابن تيمية




قصده وتعظيمه و حبه للرسول لا علىن الفعل نفسه. ومما سبق يتضح أن هناك مسلكين:








 التي جاء الشُرع بالنَّهِّهِ عنها.

ونَعْرِضُ لـبعضٍ مِن الأمثلـة مـن البـدع والمحـدثات التي استُحِحَثْتْ في حيـاة النـاس



وهذا كان في زمن النبي





 الaسجد.
ومنها: ما تَّمَ مِن تخصيص مُرتَّب ماليِّ لخليفة المسلمين.
 ومنها: الجمع الثاني للمصحف وتو حيد قراءة القـر آن مـن المصحن الإمنـ المام الـذي تـم

في عهد عثمان




العلميَّة وتقسيم الفصول وغير ذلك. ومنها: ما استُحدِثَ مِن كتابة وطباعة الكتب بأنو اعها وأصنافها، في التفسـير والوعظ والأحاديث المختلفة.

 الميكروفـون في الصـالاةواسـتحداث المنـابر الحديثـة، ومـا تـم مـن زخخرفـة المســاجـد

والعناية البليغة فيها على مثال المسجد النبوي الشريف الآن. ومنها: ما استُحدث مـن تخصـيص أيـام معينة ومحـددة للـدروس الأسـبو عية أو الشهرية أو التليفزيونية.

ومنها: ما استحدث من احتغالات بالمواسـم الدينيَّة الشـريفة المختلفــة، وكتابـة الأحاديـث النبويَّة الشـريفة وتصـنيف الكتـب فيهـا علــن طرائق شـتـنى، واسـتعمال السيارات في تشييع الجنائز، وغير ذلك مما لا يتسع المجال لسرده.

فهذا مما قد يدخل في نظر البعض في البدع المذمومـة، وفي نظر آخرين في البـدع
 المصالح المرسلة حيث حث الشرع الكريم علىن مراعاة المقاصـد الكليـة الخمـس، وهي: حغظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

## 米 米

## 19- بـاب فيهن سنَّ سُنَّة حسنةّ أو سيئة

قَـَالَ الهَ تَعَالَىْ:


## 

( 9 / / /VI)

















والاستنارة.

 - ب- بـاب في الدلالة على خير والدعاء إلى هلى أو ضالالة

 وَقالَ تَعَالَى :




















## 米 *

## ( اللـعوة إلى الله ثّبـاركوتـمالى )

إنَّ الهَّهُ تبارك وتعالى قد أَوْوْعَ في الإنسانِ أسبابَ النجاحِ وأسبابَ الفشّل، والأسِبابَ
 الإيمان وأودعه في قلبه، وخلقه علىن الفطرة السليمة.
فقد رُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ
 ِِيْهَا مِنْ جَدْقَاء؟؟) متنقت عليه.
قال تبارك وتعالىَ:

[الأعراف: IVr]، فالهُ تبارك وتعالى جَمَعَ الخَلْقَ في عالم النَّرِّ والأرواحِ وأشهدهم
 وكافرهم، صالحهم وطالحهم، ثم بعثهم إلى الحياة؛ وقد قال جل جلا جلاله في ذلك:

وفي الحقيقة، فإنَّ الهَّ تبارك وتعالىن قد أعان البشر بوسائلَ مُتعدِّدةٍة ليتنعَّموا بِجنةٍ


 الناس من الإيمان الذي أُودِعَ في الزمان الأول في عالم الذَّرِّ والأرواح، وكثيرًا ما كا كان يقول


 (مسنده)" من طريق ربيعة بن عباد الديلي.




الأنبياء لا يجتهدون في إقناع الناس مع قدرتهم علىن هذا.

ولكنه كان فاسد النغس ولم يشتمل قلبه على الطاعة ولا التقوىن.





فإذا مات نبيُّ ذلك الزمان بِقيَتِ الصُّحْبُةُ الصالحة وبتي الضمير والواعظ في


 ينشرون الإيمان بهذه الشريعة في الأرض إلىن آخر الزمان قولًا وفعلًا؛ قال الهُّ تبارك وتعالى :
 وتعالى عليه أن يعمل قو لًا وفعلًا و، ولن يقبل منه قو لًا بدا بدون فعل .


 الأمة على المحَجَّة البيضاء وقد ضمن الله لهذه الأمة بقاء الصحبة الصالحة

 بِأَّةِّ ولهذا كانت الدعوةُ إلىن الله تبارك وتعالى تتمُّ بإيجاد الصُّحْبة الصالحة، والحّا والقيام


 الزمن الأول والتي وُلدوا بها على الصطرة الصني


 ثم لما رفض أصحاب المصالح الدنيوية انتشار أمر الهَ في الأرض، كلَّف اللّه تبارك وتعالىى نبيَّه الكريم وأصحابه الكرام بعد حينٍ من الوقت حو الي خمس عشر الـي

سنة، أي في السنة الثانية من الهجرة، أن يُدَافعوا عن حرية الاعتقاد، حيث جاء
 ثم فرض عليهُم بعد ذلك أن يدافعوا عن أنغسهم وأن ينشروا دعوة الله في الأرض حاملين معهم سالاحهم دفاعًا عن نفوسهم و قتالًا لمن يمنعون نشر هذه الشريعة في الأرضى، فالقتال ليس مقصودًا لِذَاته.

 الـذين يمنعـون الـدعوة ويرفضـونها ويَحْرِمـون الضـعفاء و المســاكين و الفقـراء مـن التعرُّف على الدِّين الجديد الذي نزل علىن الأرض في آخر الزمان.
 في الوصول إلىن الله بطريقةٍ صحيحة، ومن هنا فُرِض المعنى الواسع للجهاد؛ أي دعوة الناس أو لًا .

وعلى ذلك كانت الدعوة هي المقصود الأصيل، وكان السلاح لحماية الدعاة من القتل، أما قبول الناس لهذا الأمر فاله جعله مطلقًا لكلِّل إنسان أن يقبل أو يرفضى وليس



 وهنالك تشريعًا جديدًا عليهم أن يعرفوه، فإن قَبَلوا به نجححوا و وفلحوا وإلا فالأمر إليهمم كما

فالدعوة إلى الله هي الأصل الأصيل الذي أرسل من أجله الأنبياء جميعًا، وعلى
 الناس على قبول الدين، وإنما هي وسائل حماية ليست مقصودة لذاتها، فالقتال ليس

مقصودًا لذاته وإنما المقصود هو هداية البشريَّة والإتيان بهم إلىن حظيرة الإيمان؛ قال تبارك وتعالى: :

لهذا كانت الدعوة إلىن الشا هي ترتيب البيئة الآمنة مع تيسير الحياة والتيام بالأعمال الصالحة في هذه البيئة الصالحة حتى يستعيد قلب الإنسان العهـد الأول فتندفع أشو اقه إلى طاعة الهَ وتدب فيه روح المسئولية عن نغسه وعمن كُلِّفِ بهم من الان
 أفواجًا بسبب ما عاينوه من صلاح الصحابة الكرام وجهدهم الصحيح في بلدهم ومساجدهم وبيوتهم.
فالدعوة إلى اله: هي دعوة الناس إلىن الإسلام بالقول والفعل.
 وأجلَّها وأفضلها، فهي لا تُحصصَّل إلا بالعلم الذي يدعو با با وإليه، بل بل لابد في كمال






 الناس بذلك.



يُدعى بالحكمة، ولا يحتاج إلى مو عظةٍ وجدال. وإما أن يكون مشتغلًا بضـد الحقِّ،
 يكون معاندًا معارضًا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجـع وإلا انتـــل معـه إلـى الجدال إن أمكن. آداب اللدعوة إلى الله :

تبليغ الدعوة إلى الله يكون بالقول وبالعمل وبسيرة الداعي التي تجعله قدوةً حسنة لغيره، فتجذبهم إلى الإسلام.
ولابد أن يستعين الداعي إلى الله بأساليب الدعوة الإسلامية، وهي:

- بالحكمة لطُنَّب الحقِّ الباحثين عنه، والوعظ عن طريق الترغيب والترهيب لطُّاَّاب الحق الغافلين عنه، وبالجدل والحوار وإقامة الحجة للمعاندين، وذلك على أهل العلم والاختصاص .
- وبالقدوة الحسنة والصحبة، للتربية والتعليم والتشجيع واستخدام العلم ونظرياته واكتشافاته.
- وبالنصح والإرشاد في حقِّ المسئولين وولاة الأمور، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- وبالإعلام والتأليف والكتابة والتحقيق والتخريج للأحاديث وأقو ال أهل العلم
 والاهتمام بتنمية العقل والاهتمام بالروح وتزكية النغس وأعمال البرِّجميعًا.


 دعوته، ودعا الناسَ إلىن ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحًا فيَ إلجا إجابته، وقـال:

إنني من المسلمين، هذا خليفة اله.

 وسِرُّه وعلانيُّه ومشُهـه ومغيبه.


 ذلك فليس على سبيله، ولا هو علنى بصيرةٍ، ولا هو من أتباعه.


 وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه، وتبليغهم له.


 وخلفاؤهم في أمدهم، جعلنا الشَّهُ منهم بِمَّنٌّ وكَرَّمه.
قال الشيخ عبد العزيز بـن بـاز

 لنِيه:



 سَامِعٍ (أي: أكثر فهمًا ممن شهاه وحضره وسمعه))". فعلىن جميع الأمة حُكَّامًا وعلماء وتجارًا وغيرهم أن يُبُلِّغ اعن الهّ وعن رسوله تِّهُ
وليس الخافي على كلِّ مَن له أدنىن علمِّ أو بصيرةٍ أن العالمَ الإسلاميَّ اليوم بل العالم كله في أشدِّ الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الو اضحة الجانِية التي تشرح للناس

وبذلك يتضح لكلِّل مسلمِ طالبِ علمَ أن الدعوةَ إلى الله من أهم المهِمات، وأن الأمةَ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ في أَشدِّ الحاجة إِليها، بل في أشدِّ الضرورة إلىن ذلك. فالو اجب على أهل العلم أينما كانوا أن يُبِلِّغو ادعوةَ الهّ، وأن يصبروا علنى ذلك،
 وعلى طريق الرسول وفي الدعوة إلى الله دلالةُ الناس على الخير وهدايتهم إليه، وهي دليلّ علىن صلاح العبد واستقامته، وتُثمر محبةَ الله ومحبة الناس. وفيها التشبُّه بالأنبياء والصالحين وسلوك وسالكُ وسهم، وتُنشَر بها الفضيلة وتُحارَب الرذيلة، وبها يتقرَّب العبُّ من ربِّه ويفوز بمحبته.

 الإسلام السَّمْحة وتردُّ على الدعاوى البُّ الباطلة التي يُلصِقها المُغِرِّون بالدين الحنيف.

وللداعي أجرٌ عظيم يتضاعف بعدد الذين يستجيبون له.

## 米 米

## اr- بـاب في التـاون على البروالتقوىى


وَقَالَ تَعَالَى :




(Y)/VV)





(Y)/X.)



وعكسه عَكَن الجمعِ وكالاهما صحتِح.

## 米 *

## ( التتاوز على البروالتقوىى )

التعاون علىن البر والتقون هو مساعدة المسلم أخام على فعل الخير ات وتي وعلى طاعة


الإخوة فقال: من طلب إخوانًا تتفق أحو ال جميعهم طلب مُتعذَّرًا (أي: أمرًا اصعبًا)، فليس الواحد من الإخو ان يُمكن الاستعانة به في كلِّ حال، وإنما بالاختالاف يكون الائتالاف. ويقول بعض الحكماء: ليس بلَبِيبٍ من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته
 يُيتغنى عنه، وطبقة كالدواء يُحتاج إليه أحيانًا، وطبقة كالداء لا يُحتاج إليه أبدًا. وقيل: إن حِلْية المرء كثرة إخوانه.
أقّسـام الأخوةة؛ وتنقسم أحو الُ الأخوة إلى أربعة أقسام: منهم من يُعين ويستعين، ومنهم من لايُعين ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يُعين، ومنهـم من يُعين ولا يستعين. فأما المُعين والمستعين فهو الذي أنصف من نفسه، فيُؤدي ما عليه ويستوفي حقَّه فهو شبيه بُمقرِ ض المال يُسعف صاحبه عند الحاجة ويُسِّد ماله عندما يستغني صاحبه. وأما من لا يُعين و لا يستعين فهو شخصٌ متروك ومُتْجنَّبٌ، يمنع ما عنده من الخير ويقمع شَّه كذلك، فلا يطلب معونة أححٍ، ولا يُعتبر صديقًا يُرجنَ عونُه.
 مذموم لأنه لم يُكلِّف شيئًا، ولا هو مشكور لأنه منع مساعدته وعونه. فعلى الأقل نشكره لكفِّ أذاه عن الناس بطلب المعونة. وأما من يستعين ولا يُعين
 المعونة والبر، ولا شُّهُ يُؤمن؛ لأنه دائم الطلب للمعونة، وليس لمثله في الإخاء حظّّ، ولا في الوداد نصيب؛ قال بعض الحكماء: شرٌّ ما في الكريم أن يمنعك خيرَه، و خير ما في اللئيم أن يكفَّ عنك شَّهَه فهذا أسو أ الإخوران. وأما من يُعين ولا يستعين فهو أفضلهم، كريم الطبع مشكور الصنع، فلا يُرى متثّاقًاً عن طلب المعونة، فهو أشرف الإخِوان نفسًا وأكرمهم طبعًا، وينبغي لمثل هذا أن يُصبَر عليه إذا أظهر خُلُقًا يُنكَر منه؛ لأن اليسير مغفورَ و والكمال صعبٌ وقليل في الناس.
يقول أبو الدرداء هو كِّه: معاتبة الأخ خيرٌ لك من فَقْده.

ورُوي عن عليِّ
الرضا بغير عتاب.






 عجز عنه. ولهذا كان الاجتماع والتعاون ضروريًّا للنوع الإنساني لعمارة الأرض وانيّا واستمرار








فإنهم أيسرُ أهل الدنيا مئونةً عليك، وأكيُ أكثر لك لك معونة.



وقيل: من جاءك بمودته فقد جعلك عديل نفسه، فأول حقوقه اعتقاد مودته، ثم إيناسه بالتسط معه في غير حرامه ثم إبداء النصيحة له في السر والعالانية وتخفيف الأعباء والأثقال عنه ما استطعت، ثم معاونته فيما ينوبه من حادثة أو ينا يناله من نكبات؛ لأن الصحبة فقط على الظاهر دون معرفة نفاق، وترَّكُه في الشدة لؤم م.
إن التعاون علن البر والتقون ينزع الحقَدَ من القلوب ويُزيل الحسد منها.
米 米

## Y- بـاب في النصيحة


 وعن هود وأما الأحاديث:






سץ - بـاب في الأمر بـالمعروف والنثي عن المنكر





In 1 M.



 .
وَ0 . $14:$,
 . 170.0





骨
 .




 مهملة، أي: ظاهِرَا لا يحتمل تأويلًا






(Y / / الخامس: عنا















 رسولُ الهّ



















 كَانُوأ يَنْعَوْوَِ









（ $/$／$/$（ الرابع عشر：عن




## 米 米

## （ الأمر بـالمعروفوالنّهي عن المنكر ）

المعروف：هو مايُستحسن من الأقوال والأفعال، وهو اسمٌ جامِّمع لكَلِّ ما عُرف من
طاعة الله والتقرب إليه، وإحسانٍ إلىن الناس، وكل ما ندا ندب إليه الشرع．


 عن المنكر أمر واجب شرعًا أرشدت إليه الآيات والأحاديث وأجمعت عليه الأمة







وقال عليُّ بن أبي طالب الجهادُ بألسيتكم، ثم الجهادُ بقلوبكم، فإذا لم يعرف القلبُ المعروفَ ولمَ ينكر المنكر نُكِسَ فجُعل أعلاها أسفله.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التطب الأعظم في الدين، وهو مقصود بعثة الأنبياء أجمعين، ولو ضاع لتقطعت أعمال النبوة بالكامل، وذهبت الديانيانة وفشت الضلالة وانتشر الجهل والفساد وهلك الناس حتى تأتي عليهم القيامة.






 (11.


 الأذن و النتصان في ماله ونغسه وعِرْضهـ
 الناس ودعوتهم وحملهم على المعروفات إنما هو تضيعٌ للدين ولنا تلأمة جميعًا، ولا يسقط


 التعلُّمَ، وأن بعضَ أهل العلم قصَّروا في الخروج لدعوة وتعليم الجهال. والإنسان لا
 فهو من أهل العلم بها، وكل عامي عرف شروط الصالاة أو شيئًا من دينه فعليه أن







 ومحمد بن مسلمة وهم من عظمـاء الصـحابة؛ إذ اعتزلو الـوا القتـال بين علي ومعاويـة رضي الها عنهم أجمعين.
 تؤدي إلى أن يغالي مرتكب المنكر إلىن منكر أكبر منه.
 ومستحب إذا كان مفيدًا وإن حدث ضرر للداعي قليل، ويستحب أيضًا إذا لم ينفع ولـم




ويشترط فيمن يأمر بالمعروف وينهـئ عن المنكر أن يحافظ على هذه الشروط:


يعتمـد في ذلك علـيْ رأيـه الخاص أو عـادات الناس، بل يحكـم بمـا أنزل الهّ؛ قـال


 الدين فإنه لا يحل له أن يأمره حتى يعلم ماذا يقو يُ في فيه الشرع.
 ومتو جه إليه، أم لا؟؟ فإن شك يكو يكن ذلك في في صالح المكلف؛ فلا يـأمره ولا ينهاه إلا إذا تأكد أنه معنيٌّ بذلك.






 قد يحرم عليه عندئذٍ.


 ألا يكو ن عليك شيء.
الشرط الخامس: ألا يترتَّبَ علـن الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكـر مفســةٌ
 إن الإنكار قد يتتج منه أحو ال أربعة: الحالة الأولى: أن يزول المنكر، فهنا الإنكار واجب.

الحالة الثانية: أن يتحول بسبب ذلك إلـن ضـر ر أخف أو فعل أخف، فكـذلك يكون الإنكار هنا واجبًا.










 أمر ان عظيمان، فلا يسقط أحدهما بانر بك ك الآخر .


 وبصير وعالم بما يتكلم. وسُئل الإمام أحمد
 يكره فلا يغضب، وإلا فإنه يُريد أن ينتصر لنفئن أنسه.

 الرذائل وتحرس فيها الأخلاق والأعراض والأموال، وهو سبب لنصرة الهّ وتأييده،
 * * 米

## §乏－بـاب تفليظ عقوبلة من أمر بمعروف أو تهى عن منكروخالف قوّله ففله

 تَعْقِلُونَ نَ


 ［هود：［11］．
（ヶ乏／ $19 \wedge$（ $)$






## Y－بـاب الأمر بـأداء الأمانة

قَالَ الهَ تَعَالَىْ：





（YO／Y．．）











قوله: (سَّاعِيهِ): ا:لوالي عَعَيهي.




















 قَضَاءِ الدَّينِ شَيء فَثْلُثْهُ لِبِنَيكَكَ
(يوم الجمل: وقعة مشهورة بين علي بن أبي طالب











 الضَّيْعَةَ (أي: الهالاك والتلف) .
وَمَا وَلِيَ إمَارَةً قَطُّ وَلا حِبَايَةً (أي: الجباية: جمع واستخراج الأموالن من مظانها الشرعية) ولا

 الله



















 وَمِأَنَّا أْلْف. رواهامبخاري.

## 米 类

## (الأمانة)

الأمانة هي خُقلق كريم ثابت في النسس، يعفُّ بها الإنسان عما لا يحلُّل له وما ليس له















 .

 الأحاديث والرسالات، والأسماع والأبصار وسائر الحواس.






 رجلٌ : وكيف إضاعتُها؟ قال: (إذَا وُسِّدَ (أي: أُعطي) الأَمْرُ (أي: الولاية والمناصب) إِلَّيْ غَيْرِ أَهْلِهِ












 عن أبي ذرِّ قال: قلت: يا رسولَ الله، ألا تستعملني (أي: في الولاية)؟ قال: فضربَ بيده على منكبي ثم قال: (ايَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ ضَعِيْنَ

 أمانةُّا، وأيٌّ أمانةٍ هذه! و وإنما قصد الرسولُ فيّ فيما يعني الو لايةَ والإمارة لا مُطلَّق الأمانة.





 أمرهما وكبر موقعهما، يطالبان من يريد الجَواز بحقهما الِّا







 وحكيتُ لها، فبكت وقالت: أنت هو والشّ، لقد كان أبي ييكي ويقول: اللهم ارزق النّ
 والميراثَ، وعدتُ إلى بغداد. اه اهـ.
 فلما قدمت بلدة مَرْو نظرتُ فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى ردنـ رددته على ألى صاحبه. اهـ.
واعلم أن الأمين محبوبٌ من الهّ محبوب من الناس، وبه تُحفظ البلاد والأعراض والأموال.

## * * *

## YY - بـاب تحرِبم الظلم والأمر بـرد المظمالم

قَالَ اللَّ تَعَالَى:
 وأمَّا الأحاديث فمنها: حليَ أِيث أبي ذِرٍ














 (Y/Y•V)

[هرو: بَ ب] . متشت عليه.














 (Y /Y/.)

 عَلَيهّ) . رواهوخخاري.
(FY/FII)
 (Y/Y/Y)


(Y / / M M















السواك)!) . رواهمـلم.
(YT/Y|0)



 (Y /Y T (Y)



















(YT/YY1)
 يَوَمَ الْقِيَّةَةِّ) ر رواهلبخاري.

## * * *

(الظلهم)
الظلم: هو الخروجُ عن حدِّ الاعتدال في جميع الأمور، بالإسراف أو التقتير، بالزيادة


 أوقاتها ولا بالقدر الواجب ولا علا على الوجه الذي يلا يجب والتعلِّي على الحق وتجاوزُه إلىن الدخول في الباطل .

والظلمُ له أسـماءٌ: كـالجَوْرَ، ومجـاوزة الحـد، والـنتص عـن الحـدِّ أيضًا، كمـا قـال اللهُ

والشِّرْك ظلمٌ كذلك، كما قال اللهُ تعالىى: أَوْكَكَكَ
 الحقوق حقو قَهم.

## كيف يظظلم المبلد ثنقسه؟ ويظلم العبلُ نْسَه بثلاثة طرق:

أولها: أن يظلم نفسه بينه وبين ربِّه تعالى، فالكفر والشرك والنفاق ظلم يوقع العبد نغسه فيه.

$$
\begin{aligned}
& \text { وثانيهـا: أن يظلمَ نفسَه في ظلمه للناس حوله، بأكله حقوق الغير وتجاوز الشرع فيه. } \\
& \text { والثالث: أن يظلمَ نغسه بتقصيره في حقِّ نفسه فيميل بها عن الحقِّ. }
\end{aligned}
$$

والظلمُ عامةً يكون بأكل أموال الناس وأخذها ظلمًا وظلم الناس بالضرب والشُم والتعدي على ضعفائهم، وهو من الكبائر . وقال بعضُ السلف: لا تَظْلْمِ الضعفاءَ فتَكون ونِ
 الحقوق مع القدرة علن السداد، وظلم المرأةِ حقَّها في الصداق والِّهِ الكسوة والمعيشة،



يرتكبون من المعاصي. أصله من التوديع، وهو التر ك) )| . أحمد في هسنله (r/ سד ) برقم (1 (Tor ).




















 يكون في قلب الظالم ظامًا.



خرج عن دائرة الظلم والجهل، وإلا فهما أصلُ كلِّ شرِّ في الإنسان. دواويّن البـاد يوم الثقياملة: و الظلم يوم القيامة له دواوينُ ثلاثة: - ديوانٌٌ لا يغفر النّه منه شيئًّ وهو الشرك ك بالشّ.
 من الظالم حقَّ المظلوم كله.

 والصبر على المصائب.


 من الظالم، ويكون ذلك زَجْرُا للظلمة وتخِّ









 يخرج للبحر إلا أنه لا يرجع بشيء، وظلّ علىن هذه الحال عدة أيام.

وذات يوم يئس من كثرة المحاو لات، فقرَّر أن يرمي الشبكة لآخر مرة، وإن لم يظهر بها شيءٌ فسيعود للمنز ل ويُكرِّر المحاولة في اليوم التالي، فدعا الله ورمىن الشبكة، وعندما

 الكبيرة؟ فأخذ يُحدِّث نفسه: سأُطعم أبنائي من هذه السمكة، سأحتفظ بجزء منها للوجبات الأخرىن، سأتصدق بجزء منها على الجيران، سأبيع الجزء الباقي منها. وقَطَع عليه أحلامَه صوتٌ جنود الملك، يطلبون منه إعطاءهم السمكة؛ لأن الملكَ

 وطعام أبنائه، وطلب منهم دَفْ ثمنها أولًا، إلا أنهم أخذورها منه بالِّه القوة.
وفي القصر طلب الحاكم من الطبَّاخ أن يُجهِّز السمكة الكبيرة ليتناولها علنى العشاء،
 فاستدعنُ الأطباء فكشفوا عليه وأخبروه بأن عليهم قَطْمَ إصبع رجله حتن الِ لا يتنقل المرض لساقه، فرفض الملك بشدة وأمر بالبحث عن دواء له.

وبعد مدة، أمر بإحضار الأطباء من خارج مديتنه، وعندما كشف الأطباء عليه، أخبروه بوجوب بَتُر قدمه؛ لأن المرض انتقل إليها، ولكنه أيضًا عارض بشارِّ بشارة، وبعد وقتٍ ليس بالطويل كشف الأطباء عليه مرة ثالثة، فرأوا أن المرض قد قد وصل لركبته، فألكُّوا علىن الملك ليو افق على قطع ساقه لكي لا يتششر المرض أكثر، فو افق الملك. وفعلً قُطعت ساقه، وفي هذه الأثناء حدثت اضطرابات في البلاد، وبدأ الناس يتذمَّرون، فتعجَّب الملك من هذه الأحداث، أولها المرض، ولا وثانيها ولانها الاضطرابات، فاستدعن أحدَ حكماء المدينة، وسأله عن رأيه فيما حدث؟ فأجابَ ألابه الحكيم: لابد أنك قد ظلمت أحدًا! فأجاب الملك بتعجب: لكني لا أذكر أنني ظلمتُ أحدًا من رعيتي ! فقال الحكيم: تذكَّر جيدًا، فلابد أن هذا نتيجة ظلمك الـن لأحد.

فتذكر الملك السمكة الكبيرة والصياد، وأمر الجنودَ بالبحث عن هذا الصياد وإحضاره علين الفور، فتو جه الجنود للشاطئ، فوجدوا الصياد هناك، فأحضروه للملك،

 قلب الصياد قليلًا وقال: توجَّهت إلىن الله بالدعاء قائلًا: اللهم لقد أراني قوتَه عليَّ، فأرني قوتك عليه. اهـ.
 محروم من إجابة الدعاء، ومحروم من شفاعة الرسول يوم القيامة.

*     *         * 


## YY- بـاب تمظيه حرمات المسلمينوبيـان حقوقهمه

## والشفقة عليهم ورحمتهه

قَاَلَ الهَلْ تَالَىً:

 وَقَالَ تَعَالَى :" جَمِيعًا






 الجَسَدِ بِالسَّهِرِ والحُحَّىَ)، متنتَ عليه.






(YV/YYV) الهه) . متق عليه.



وفي رواية: اوذًا الحَاجَجَها.


(YV/Yr.)


















(TV/YM) وعن أنسِ لَنْفِسِهِ). متمت عليه.






 وَإِذَا مَاتَ فَاْتَبْعْهُهُ .










## 米 米

## 

قَالَ اله تَعَالَى :










 * * *

## १ १- بـاب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لفير ضرورة


 (يَوْمَ القِيَامَةِ) . رواهن مسلم.



 عَنْها). متنق عليه.







*     *         * 

( الستز )
السَّتر: هو تغطيةُ الشيء. والسُّرة: ما استترت به من شيءٍ كائنًا ما كان.

 فلم يُظهره للناس. كذلك من الستر أن يسترَ الإنسانُ عَوْراتِ نفسه عن الناس، كما كِما فِّي
 قد انقضت، أما في معصيةٍ تعوَّد عليها صاحبُها فيجب الإنكارُ عليه فيها، فإذا كانت
يعمٌّ ضررُها جماعةَ الناس وجب أن تُرفع للحاكم أو المسئول أو ولي أمره.

ويُفسِّر الإمامُ النوويٌّ المرادَ بالستر بأن السترَ يكون على أصحاب المناصب والهيئات، سواءٌ في الدِّين أو الدنيا، ممن لايُعرف عنهم إثٌّ أو رذيلة أو فساد، أما إن كان

معروفًا بالفساد ومشهورًا به فُيستحب ألا يَسْترَ عليه، بل يُيلِّغ وليَّ الأمر إذا لم يكن وراء
 المجاهرين بها إنما يُطمعهم في زيادة الفساد.



 الفرقة بين الستّوالفقران : الغفران في الشرع: إسقاط العقوبة في الآخرة، ويكون من الها
















 غير المجاهر بمعصيته؛ ليسهل عليه التوبة والرجوع إلىي الحق.

فالنبيُّ


 (1)
 مع الأخذ في الاعتبار أن نزع الثياب هنا المراد به نزعها لمن لا تحل له من الرجال كي
 كمرض أو صحبة صالحة، وخلافه. ومن السَّنْر أيضًا ألا تحكي إحداهن عن الأخرى








التعيير: وهو فَضْح المرء والعيب عليه، وهو عكس الستر، أي إن العبادَ قد يفضح



سَتَره اللّهُمن العيوب و المعاصي.

 بالاختمار . وقال بعض أهل العلم: مَن سمع بناحشةٍ فأفشَاها كان فيها كالذي بدأها وأها.
 قْصهٌ: ونسوق إليكم هذه الواقعة التي تححَّثَتْ بها كتبُ التراث: قال أحملُ بن مَهْدِيِّ




 وبعد فترةٍ وضعَتْ مولودًا، وإذا بي أتفاجأ بإمام المسِجد يأتي إلىن داري ومعه مجموعةٌ



 المنو ال دون أن أرىن المر أة ومولودها، وبعدما قارب العامين توفي المولود، فجاءني الناس
 لأنني تخنَّلت المصيبَة التي حلَّت بتلك الأم المكلومة (أي: التي أصيبت بمصيبة).

وفي ليلةٍ من الليالي، وإذا ببابِ داري يُقرَع، وعندما فتحتٌ الباب، إذا بي أتغاجأ بتلك
 هي الدراهم التي كنت تبعثها لي كلَّ شهر مع إمام المسجد، سترك الله كما سترتني．

 بعدها أبوابَ الرزق من حِّ حيث لا أحتسب．اهـ اهـ
 ثم عفا عنه．ومن الستر أيضًا كَتْم أسرار الناس．فالستر الستر صفة محمودة عند الله وبين الناس، فالذي يستر عيوبَ الناس محبوبٌ لديهم كريم عليهم．

## 米 米 米

## （ حقوق الأُخْوَّوَوالصحبة ）



برقم (10 • 1)، حسنه، الألباني (صحيح الجامع الصغير) حديث (0\&0).


 فلا بد أن يتميَّز الإنسانُ المرغوب في صحتبته بصفاتٍ وخصالٍ تُرغِّب في صحتبته، فبحَسَب المطلوب مِن وراء الصُّحبة تكون الشُروط المطلوبة في الصاحب．





الإخوان إذا لم يكونو أخيارًا.
قواعد الصحبة: و وقواعد الصحبة هي:
 بالجيرة والمشاهدة، وهذا ليس الغرض من ححيثنا .
والما ديئية: وفيها أمور متداخلة مع بعضها: فمنها الاستفادة من العلم النافع،
 الصالح. ومنها الاستغادة من الجاه للتحصُّن به من الإيذاء.
ومنها الاستفادة من المال من صاحبك؛ ليكفيك به تضييع الوقت الكثير في طلب
 في طلب آخرته. ومنها الاستفادة به في المهمات وألمصائب والأحو ال الشديدة. ومنها التبرُّكُ بدعائه، وخاصة بظهِهر الغيب. ومنها انتظارُ شفاعته في الآخرة.
 شفاعةً، فلعلك تدخل في شفاعة أخيك. ويُقال: إذاغَفَر الشَّهُ للعبد شُفِّع في إخوانه. وهذه هي فضيلةُ الصحبة والألةة والمخالطة على العزلة والانفراد.
حقوق الأُغُوَّ: فرابطة الأخوة والصحبة بين الشخصين فين في قدر الصها وشأنها أشبهُ ما تكون برابطة الزواج بين الزوجين مع الفارق، فرابطة الأخوة تقتضي حقوقًا، منها:
 مراتبَ:
أ- القيام بحاجته مِن نَضْل مالِك عند القدرة علىن ذلك، والأفضلُ ألا تُحْوِجَه إلىن السؤ ال، فذلك تتصيرٌ منكاك، وتقوم بهذا مع البشاشة والا وتبششار . ب- أن تُنزلَه منزلَةَ نفسِك، فيشرك كِك في مالِكَ.

ج- أن تُقِّدَمَ حو ائجَه علىن حوائج النغس، وهذه رتبة الصِّدِّيق الذي قدَّم حاجاتِ النبيِّ .
وقد أهدن ابنُ عمرَ
 آخر حتى رَجَع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة.




 وإن التبشُّط وترك التكلف فئ بيوت الأصدقاء والأحباء دليلّ علىن الأخوة في الله، وقد

كان بعضُ السلف يتفقَّد عيالَ أخيه بعد موته أربعين سنةً فيقضي حو ائجهمم.



السؤال والقدرة، مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح.





 لذيذ أو بحضورٍ في مسرَّة دونه، بل يحزن لفر اقه ويستو حش لبعده عن أخيه. ץ- حتق في اللسان : والحقُّ في اللسان إما بالسكوت تارّ تارة، وإما بالنطق تارةً أخرىن، بأن:

$$
\begin{aligned}
& \text { - يسكت عن ذِكر عيوبِ صاحبه وأخيه ومساويه في غَيْتَه بألا يغتابه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - لا يتجسَّس عليه، ولا يسأل عما يكره ظهور همن أحو الها لها }
\end{aligned}
$$

- لا يسأله إن كان في طريق يلتمس حاجةً: إلى آين؟ أو ماذا تغعل؟ ؟ خاصة إذا شعر أنه
لا يحرص على إعلامه بذلك حتى لا يضطره إلىن الكذب.


$$
\begin{aligned}
& \text { - لا يقدح ولا يتقد أحبابه وأهله وولده، ولا يحكي له قلح غير غيره فيه. }
\end{aligned}
$$



 فإن السرور أولًا يحصل من المبلغ للمدح، ثمر بعد ذلك من القائلّ . وليعلم أن إخفاء الثناء عليه من الحسد.
 بالمعروف والنهي عن المنكر، فَلْيُّقُ ذلك بشُروطه التي تزيد المحبة ولا تلتسبب في إفساد المودة على العموم.

- لا يذكر مساوِيَّهُ وعيوبَه حتى في أهله، فهِذا من الِيبية الحرام في في حقِّ كل مسلم، فإِذا






الز لات والسقطات). وما من شخصٍ إلا ويُمكن تحسينُ حالِه بخصالٍ فيه، ويمكن أيضًا تقبيحُه.

 حقِّ الهه فأن تراه عدلًا في حقِّ نفسِك وإِّ إخو انك فهذا أولىن.

(أي: إنك لن تستطعع أن تبقي على أخوة بين الناس إذا لم تحتمل ما فيهم من عيوب، وقد لا تستطيع أن تُصلحهم ششدة عيوبمه).
وقد روي عن أبي هريرة مرفوعًا: (اسْتَعِينُو ابِاللَ مِنْ جَارِ السُّوءِ (أي: ماعامامته) الذي إن

للبخاري في (تاريخه،).

- يسكت بالقلب أيضًا كما يسكت باللسان، فكما يجب السكوتٌ عن الصديق



 قال علتٌّ
 شيء من الخير مخرجًا.

 استخدام الحواس في تتُّع العورات، وخاصة بالعّ بالعين.


قالوا: نستره ونُغطِّه، قال: بل تكشفون عورته. قالوا: سبحان اله! مَن يفعل هذا؟ فقال: أحلُكم يسمع بالكلمة في أخيه (أي: الغِيبة) فيزيد عليها ويُشيعها بأعظمَمَ منها. كما فيا في (الإحياء)". واعلم أن من تمام إيمان المرء أن يُحب لأخيه ما يحب لنغسِه
 والعجيبُ أن تنتظر من أخيك سَنْر العورة والسكوت عن المساوئ والعيوب، وتغضب

 [المطنين: ا- ب]. فما الذي يبعثك على كشف عورة أخيك وسوء الظن به؟! فعلى المرء تُجاه صديقه أن يسكت أيضًا عن إفشاء سرِّه الذي استودعه إياه، فليس

 وقال ابن مسعود يُشُشي علىن صاحبه ما يكره. وقيل لبعض الأدباء: كيف حِفظُك للسربٌ قال: أنا قَبْرْه. إن قلب الأحمق في لسانه، ولسان العاقل في قلبه، فالأحمق لا يستطيع إخفاء ما في قلبه فيُديه من حيث لا يدري، ومن هنا يجب الحذر من الحمقى لإفشائهم الأسرار . وقد أفشى بعضُ الصالحين إلى أخيه سرًّا ثم قال له: حفظتَ؟ فقال: بل نسيت.

 تصحب من الناس؟ قال: مَن يعلم منك ما يعلم الشّه ثم يستر عليك كما يستر يسره الله.


وقال ححكيٌّ: لا تصحب مَن يتغيَّر عليك عند أربعةٍ: عند غضِّهُ ورضاه، وعند طمعه وهواه.


سفيهًا فيؤذيك، ولا حليمًا فيَقْلِيكَ (أي: يهجرك)، و كفىن بك ظلمًا ألا تز ال مخاصمًا، وكفى بك إثمًا أن تكون مُمَارِيًا. وقال ابنُ مَسْعود
 في صدور الر جال، قال عبد الهّ بن الحسين الْ

 ذريعةً للمغالبة (أي: يغلب صاحبه قهرًا)، و المغالبة من أمتن أسباب الفتنة.
 لاتغعل به شُرًا يُحوِجه إلى أن يفعل بك مثله) .


فالمراء من أشدِّ أسبابِ إثارة الحقد؛ حيث يؤدي إلى الرغبة في الانتصار للرأي بين الإخوان، والجدل والخصومة، ومنه ينشأ التدابر الذي نُهينا عنه.
 بالألفاظ الشديدة، ثم بالأبدان من هجرٍ وضربٍ وِخلافه.


 على أخيك رأيه بما يُوغر صدره، فقد يعتبره احتقارًا له؛ حيث إنك ترِّ ترده إلىن الجهل أو


قال بعضُ السلف: إن أعجزَ الناس من قصَّر في طلب الإخْوان، وأعجزَ منه من ضيَّع

 إن عود الثقاب مع صغر شأنه قد يُشعِل مدينة بأكملها؛ فاحذر إنشاء العداوات، فمعظم

والتوافق مع الإخوان خيرٌ من الشفقة عليهم.

## 米 米

## -



 وفيِ رواية: (حَّا شَاءًا).


 احترم حت المرأة في اختيار زوجهاوعلينا أن نتدلدي به في ذلك) .

## اr- بـاب الإصلاح بين النـاس



وَقالَ تَعَالَى: :
وَقالَ تَعَالَى:





( و / / / Y\& )




زَوْجَهَا.





































القِيَامَةِ لَا يَرْنُ عِنْدَ الله جَناحَ بَعُو ضَةٍ"). متفق عليه.





 الله لأبرَّهُ). رواهمسلم.
(Y ( Y / Y Q )




























 ومعنن (تَرْاجَعَا الـحَديث) أي: حَحَّثُت الصبي وحَحَّثَها، والّا أعلم.

## سץ-بـاب ملاطفة اليتيبم والبنـات

## وسـائر الضمفة والمسـاكين والمنكسرين

## والإحسـان إليهه والشفقة عليهم والتتواضع مههم وخفض الجنـاح لهم

قَالَ اللَ تَعَالَى1:
وَقَالَ تَـَالَىْ:

وَقالَ تَعَالَىْ:
وَقالَ تَعَاَلَى:
 (r M/ M M.)















(Y)

وفي رواية في (الصحيحين): (الَيْسَ المِسكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَّنِ النَّاسِ تَرُدَّهُ اللُّقْمُةُ




















(Tr/. (rv.






 * * *

## ( كفالة اليتيهم)

اليتيمُ هو مَن فَقَد الأبَّ، وأما من فَفَد الألَّ فهو المنتطع، ومن فقد أبويه فهو اللَّطِيم.



 وأما كافل اليتيم فهو التيّيٌ بأمره ومصالحه المُرُبِّي له، فإذا كان اليان اليتيم طفالًا صغيرًا






















 منه، فذلك أَكْله بالمعروف. والر أي فيه خلاف.
وقد ذَكَر ابنُ الجوزيِّ في الأكل من مال اليتيم أو جهًا أربعًا:
الأول: أن يأخخَّ من ماله على ونى وجه القرض
والثاني: أن يأكل بمقدار الحاجة من غير إسراف.
والثالث: أن يأخذَ أجرة ما يقوم به من عمل لليتيم.

والرابع: أن يأخخذَ عند الضرورة، فإن حَضَره مالٌّ فَلْيَقْضِ، وإن لم يأَتِهِ مالٌ فهو في حِلٍّ.



الأيتام، فيقوم بأمرهمr، وأن يكرم اليتيم المشارك له في الاسم.

وكفالة اليتيم تكون من الرجل إذا تزوَّج ذاتَ أيتامٍ مثًاً، وتكون من المرأة التي مات

米 米

## ع ع - بـاب الوصصيةٌ بـالنسـاء

قَالَ الله تَعَالَى: :


[النساء: 1r9].
(Y/ وع /YY)



اسْتَمَتْعْتَ وِيِيَا عَوَج1).





 يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ؟!1! متْتُعِيه.











("حليث حسن صحيح".

قوله له











 اجْْتَرَنْنَ. قوله: (أَطَافَ) أي: أَحَاطَ.
(


## * * *

( حثّوقٌ الثزو جهة والوصيلةٌ بهـا )


الاتفاق، وذَكَر الرحمة حيث الاختلاف، أو المودة حين أحبَّها، والر حمة إذا كرهها.




قال العلماءُ: إن إضاعةَ حقوقِ الزوجات أعظمُ من إضاعةِ حقوق الأزواج؛ لأن الزوجةَ مثل الأسير لا تدري حينئذٍ ماذا تفعل ولا أين تذهب، وأما الر الر الُ فإنه يستطيع أن يُطلِّق؛ ولهذا فإن ظُلْمٌ النساء في حقو قهرن أمرٌ عظيم.


 قالَ اللّتعالَلَ:



تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأَزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.
تُمليم الإيمـان والإسالام: وأولُ حقوقِ الزوجة أن يأمرها بطاعة الهَ تعالىى، وطاعة




ويقويه بحلقات التعليم والإيمان، ويرعى إسلامَها وتعليمَها أحكامَ الطهارة والصلاة والصيام، وغيره مما يجب عليها: إما بالتعليم المباشر، أو بنَقْل الفتاوى إليها.

فالذي يُساعد المرأة على التيام بدينها وواجباتها تجَاه أسرتها وزوجها علىن وجه الخصوص قوة إيمانها وقوة يقينها بوعد الله تبارك وتعالى. وبا وبالتغريط في هذا الحقِّ من الزوج ضاعت كثيرٌ من البيوت وانتُهِكَتْ كثيرٌ من الحُرُمات، وضاع الأو ولاد.
فالذي يقوم علىن هذا الحقِّ في الـسَّرَّاء والضَّرَّاء والـُعْرْ واليُّهُر والشغل والفراغ،
 1

r - أن يكونَ الباعث علىن النصيحة هو مرضاة الله كِّهُّ، وليس السُّمعة أو العاطفة، كأن يقولَ لها: فضحتِني، ماذا سيقولون عني؛ ولهذا تفشل كثيرٌ من المواعظ بسبب فساد هذه النية.
 ولا يقصد بهذا أن يظهر لها بمظهر الورع التقي رياءً، بل يكون حريصًا على زيا زيادة
 تجلده محاولًا راغبًا مستقيمًا.
 بل باللُّطف والوُدِّ والكام الطيب الذي فيه الترغيب والترهيب، ولا يُقيِّح ولا يعيب ولا يلوم على مجرد رؤية الخطأ، فهذا يُسِبِب النفور في قلبها وأنها تُخني
 عند الأقارب والأصحاب والناس، فإن هذا مما يُوغر الصدور، قال الله تعالىى:




 للبركة والرزق. وعلىن هذا نتول: إن على الزوج تجَاه زوجته:
 ظروفهاوعقلها واستعدادها، ولايُصعِّب عليها ذلك، بل بالسهولة واليُّنُر . ب- أن يُرُحِيَ ألا تقع في بدعةٍ أو ضلالِّة، فعليه مر اقبة ذلك ومر اعاعها. ج- أن يراعي استعمال الترغيب والترهيب في حثها علن أمر دينها؛ لثلا تتساهل في ذلك.
 أحكام الطهارة؛ لشيوع الخطأ فيها.
وعلى الزوجِ أن يسمح لزوجتِه بالخروج لطلب العلم، ولكن ليس لها أن تخرج إلا






أ- وجوب النفقة، قال تعالىى:


بالقيام على نفقتها.


 تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف. متنتعيه.






 وأما النفةة فتكون في:

 المال بيدها طالما ثبت أنها تُحِسِن التصرف. ج- الكسوة، وهذه الكسوة بالمعروف الشرعي. د- السكن، وهو أيضًا بالمعروف الشرعي.
 قدر حالها هي قبل الزواج، فالمر أة التي لها مكانةٌ لا لاُعُاملها معاملة الفقرا، النقراء والضعفاء، فإن
 زوجها إن إصابته أحوالٌ مغايرة.


 فحُسن الخلق صفة الكرام، فالا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. والمعاملة الكريمة تكون ني التالي:

 الزوج أن يُراعي الاعتدآ، ويحافظ على هيبته وتحفظه لو رألى منكرًا، ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات وما يخالف الشا الشرع والمروعة.


 أو المدير العام، أو رئيس مجلس الإدارة، فيعامل أهله كأنها السكرتيرة أو الساعي أو الموظف عنده.
r- الاعتدال في حياته، بالممازحة والانبساط واللين.

 مقبول، كذلك لا يُبالغ في إساءة الظن والتعنُّ في السؤ ال عنها والتجسس علئن بواطن أمورها.
 الغيرة في محالِّها فلابد منها، وهي صفة محمودة. وقد كان الحسن يقول: قَّحَّح الهَ من لا لِيَّارُ .


 عند النوم، وترك العادات السيئة في النظافة، مثل تَرْك الأظطافر، وتَرْك الاستحمام فتراتٍ طويلةً، واستعمال الثاب المبتذلة (المهينة السيئة) . ₹- الإحسان إلى أهلها، وخاصة مع والديها، ولايُذكرُ أهلُّ الزوج أو الزو جهة بالنقائص،
 فتأنس لزوجها ثم تفضح أهالَها وتقصُّ عليه بعضَ النقائص مما يُحقِّر أهلَها في نظر





 V

 التضحية وتبادل مشاعر الوُدٍ و والحب والحنان، فينغي أن نُضحِّي بيعض أونا الخاصة من أجل حقوق الزوجات، سواء كانت في دنيانا أو دينا، أو لهونا.

## ملخَّص حقوق الزوججةوالهشرة| الحسنة :

-أن يُحسِن معاشرتها بالكرم وحسن الخلق. -أن يصبر علن الأذن إذا صدر منها وإن تجاوزت بعض الشيء.
-片 يعفو عن زلتها وأخطائها التي لا تقدح في شرفه ولا كرامته. -أن يخدمها إن احتاجت إلى الخدمة، وله في الرسول الكريم أسوة. -أن يصبر عليها إذا مرضت أو ضعفت أو كبرت في السن. -أن يُعِّمّها ما تحتاج إليه من أحكام دينها، كالطهارة والوضوء والصا ولاة مما لابد لها من معرفته أو يدلها علىْ من يعلمها وييسر لها ذلك. -ألا يظلمها شيئًا من حقو قها المذكورة سابقًا. -ألا يفر ض عليها خدمته قسرًا و قهرًا، وإنما احترامًا للعادات و المعروف والفضل بينهما. -ألا يلبس ولا يأكل ما يؤذيها فإن لها حقًّا مثل حقه في التجمل والتلطف والتعطر . -ألا يمنعها زيارة والديها ولا الخروج للمسجد إلا لعذر. -أن يُؤانسها ويُلاعبها ويتلطَّف معها دون أن يعلمها ما يفسدها. -أن يتزين لها ويتجمل كما يحب أن تتزين له كذلك. -ألا يُطيل التكاسل أو تعمُّد إهمال المباشرة واللقاء- أي: الوقاع- بغير عذر مقبول، وخاصة عند رجوعه من السفر؛ لإعفافها.
-ألا يجرح مشاعرَها مع أقاربها وأهلها بذكر ما تكره من الأعمال أو التصرفات أو الخصال، بل عليه أن يمدحها ويحترمها، ولا يهينها أمام أهلها أو أقار بها ولا يتا يتكلم معهم بفحش الكالام عنها.
-ألا يُششي لها سرًّا ولا يفضحها بل عليه أن يكتم السر عملً بالشرع. -أن يهليها في المناسبات وغيرها لإنشاء الحبِّ و الؤدِّ.
-أن يقدم الشكر لها على خدماتها وأعمالها له وللأسرة، وأن يذكر محاسنها أمامها وأمام
الأو لاد وأمام أسرتها وأسرته.
-أن يستحسن فعلها عند التجمُّل له، وأن يبدي الإعجاب والود والكاملام اللطيف؛

مما يساعدها علىن تكرار ذلك الفعل له، مع لطيف الكالام في التليفون مثلًا وعند اللقاء و السلام و كأنها زوجة جديدار دلـد معه في فترة الخطوبة الخـة -أن يجتمعا معًا علىن طعام كالعشاء مشًا كلَّ فترة، مع ترك الأولاد مع ذويهم إن أمكنه ذلك، فإن هذا مما يقوي العاطفة ويساعد الزوجة على كثير من الصبر علىن مشكلات الحياة، ويُوجِد نوعًا من الذكريات الجميلة.
-ألا يمدح أمامها امر أة أبدًا في شيءٍ من أعمال الدين أو الدنيا، وخاصة لو كانت في مشل سنها حيث إن الغيرة طبع في النساء وكلنا يذكر ما فعلت أمنا عائشة حينما
 الضيق في نفسها والغيرة.

 فرصة لها حتى تشُكر تلك النعمة عن طريق ترك كا المَنِّ عليها.
-ألا يعاملها معاملة يضطرها فيها لإساءة معاملته ثم يندم بعد ذلك، ولكّ الكن بالتي هي أحسن؛ أي بسعة الأخلاق وكرم الننفة.
وأخيرًا: المرأة مخلوق رقيق وجميل، ومن اليسير على الريّ الرجال المميزين بالعقول والأفهام والقوة والصبر أن يَحْتَوُوا هذا المخلوا ونَوَّ ( أدوار اليياة الزوجية )

 حقوق.



في الحياة؛ لتمضي المسيرة صحيحةً وتُخرج ثمرتها أطفالًا يعيشون في كنغ أبوين وين عاقلين
 ساحات التضاء وظاهرة أطفال الشوارع.

## إن للمر أة ثلاثنَّ أدوار في حياتها الزوجية: فهي زوجة، وأمّه، وربة منزل.

- فهي الزوجةُ الجميلة التي تُحسن التزين لزوجها في الوقت المناسب، تُنتيَّ فيّ فيه

الملابس والألفاظ والروائح التي تُحقِّق لحظات المودة والحب والسعادة.
وهي أحلُ أهمِّم أركان الزواج، فعلني المر أة ألا تُضيِّح هذا الدور انشُغالًا بلدورها كا كأم أو

 تُحلِّثه عن متاعب المنزل أو أية مشاكل أو خلاوفات من أيِّ نوع لحظةَ آلآدئها لدور
 وعليكَ أيها الزوجُ الكريم أن تُساعدها علىن النجاح في هذا الدور شيئًا فشيئًا، فلا

 أو مشروبًا يتطلب مجهودًا أو أن تُنظّن الغرفة وما إلىن ذلك.


 فالنصيحة: ساعدوا بعضكم في نجاح هذا الدور المهمم.

 أعددت شعبًا طيب الأعراق. وهو دور مهمٌّ وعظيم، لا يقلُّ أهميةً عن باقي الأدوار، فعلى

الزوجة أن تُعطي اهتمامًا مناسبًا في الوقت بهذا الدور، وتتغاضى فئ في ذلك الوقت عن أدوارها الأخرىن قليلًا، وتُعطي أولا لادها اهتمامًا أكّبر .


 وقد تفسد الحياة، ويحدث الطلاق الذي يأتي حلَّا لِقول لم تستوعب أدوارها.

- والدور الثالث دورُها كَبَّة متزل، تقوم فيه الزوجةُ الصالحة برعاية المنزل، وتوفير
 مما قد يتطلَّب فراغًا وصحة وو قتّا، قد تُهِهل فيه المرأة شكالها الجمهيل أمام زو جها با بسبب عمليات النظاةة والترتيب، فلا يعقل أن تقوم بإفساد ملابسها الجميلة في أثناء إعداد الطعام أو تنظيف الحمام أو خلافه تقليدًا لممثلات التلفزيون.
فلا تنسَ أيها الزوج الكريم أن ما يحدث في التليفزيون إنما هو أدبيات الدراما يظهر فيها الأطراف المختلفون في أجمل صورهم لتحقيق أعلى نسبِّ مشاهدةٍ وِيْ وصلا لا للشهرة

 وشكل مثلي غير موجود في الحياة، واسأل وستعرف!




وعلن الزوجة العاقلة أن تختار أوقات غياب زو جها إن أمكن أو تستأذن منه أن يسمح
لها بأداء هذا الدور بعيدًا عن عينيه.

- ولهُ درُّ المرأة التي اضطُرّر إلىن العمل اضطرارًا، فعندها دور رابعٌ، كان الهَ في

عونها، وهو قيامها بالعمل والنفقة أحيانًا علىن بيتها تعاونًا مع زوجها. فعلى الزوج العاقل أن يتفهم هذا الدور ويُعينها ويساعدها قدر المستطاع على أداء

 أعظم منه انشغالًا ولا أهمية في مسئوليته تجاه هداية البشرية جميعًا، ومع ذلك لم لم ينسَ دوره كزوج، فكان يعطي من مشاعره ويتفاعل مع زو جاته الكرام.
والكالام نفسه نقوله عن أدوار الرجل، فهو الزوج الحنون، والأب المحترم، وربٌّ

 أدراكم بصعوبته في وسط الدنيا الآن، فهو يحتاج لحظةَ عودته إلى الزوجة الحنو الحنون في استقبالها الجميل، وعنايتها الشخصية التي تنسى في هي هذه اللحظات القليلة أدوارها كأم، فلا تحكي مشكلة الأو لاد المهملين في دروسهم، ولا مشكلة السباك، ولا الكهربائي،
 بصحبة امر أة واعية ذكية تسرُّه إذا نظر إليها.

 يقوم فيه الطرفان بدور أرباب المنزل كآباء وأمهات.

وفي بعض الأحيان يُمارس الرجل دوره كرب المنزل فيطلب أشياء ويسأل عن أشياء وينشغل حينئذ بعمله وباتصالات ضرورية لإنجاز مهمة حياته، فلا ينبغي أن تلومه الزوجة أو تؤنبه على ذلك، بل ينبغي عليها أن تساعده على التفرغ للأمور الأخرىن في أنسب وقت، ولتتغهم صعوبة حياته ومهنته في بعض الأحيان.

ثم إذا قام بدور الأب في وجود الأولاد فعليها أن تحترمه في وجوده ومن وراء ظهره

كذلك، لينشأ الأولاد على احترام عقد الزوجية، فلا يعقل أن تنقل المرأة مشكالها لأو لادها وتُطلعهم على تقصيره في أدوار الزوجية أو ربوبية المنزل．
وعليها أن تحترم دوره كأب ولا تُضعفه أمام الأولاد، فلا تخلط الأوراق، فإذا
 حلَّه بعيدًا عن أسماع وأعين الأو لاد．

 دون معرفة الوقت المناسب والشكل المطلوب والأنسب لها لأها إن هذا كله يتطلب دراية وعلمًا بفقه الأولويات في حياتنا، فنجاح حياتنا مرتبط بفهمنا واستيعابنا لمهمة الأسرة في الحياة．
ولنعلم أن حياتنا الأصلية هي في الدار الآخرة، وأن في قيامنا بدور من أدوار حياتنا ثوابًا لمن أحسن فيه وعقابًا لمن أساء فيه، وأن الحياة فيها أوقات سعيدة وجميلة لمن يُحسن فهمها ويعرف أدوارها．



米 米 米

## هץ－بـاب حثق الزوج على المرأة

## 


وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحْوَصِ السَّابق في الباب قبله.

















( الرِّجَالِ مِنَ النِّساءاء) متمتع عليه.

## * * *

( حقّ الزُوج على زوجته )
إن صاحَحَ الإنسان بقيامه علىن ما أُمِر به، وليس علىن ما يراه هو بنغسه، فصلاح المرأة بقيامها على طاعة أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر زوجها الصالح؛ قال الهُ تعالى:受


فالهُ تبارك وتعالى نهانا عن اختيار شكل العبودية المحبوب لدينا وَفْقًا لهوانا، فلا يتمنى أحدُنا أن يسلب نعمةَ غيره ليأخذها هو، وإنما يرجو أن يُعطَى أسبابَ العبودية وأسبابَ النجاح فيها، ويعلمنا أن نسأله تبارك وتعالى من جميع مصالحنا الدينية والدنيوية. فعلىن النساء ألا يَنْظُرْنَ إلىن خِلقة الر جال ويقُلْنْ: لماذا لم يخلقنا اللهُ رجالًا ولماذا لم نُعطَ مثل حقوقهم؟ لأن اللَّ كان بكل شيء عليمًا، فهو أعلم بمصلحة خلقه؛ لهذا يُعطي من يراه أهلًا لذلك ويمنع عمن يعلمه غيرَ مستحقٍّ لذلك، وهذا



حقوقٌ الـزوج:
ا- حق القوامهٌ:وهو تكليف تعالى من أركان الدين وفرائضه، والمحافظة عليها، وكَفِّهِّنَّ عن المغاسد، وكذلك الإنفاق عليهن من الطعام والكسوة والسكن. أي إن القو امة هي رعاية دينهِنَّ ودنياهُنَّ. وهذا الحقّّ أعطاه اللُّ تبارك وتعالىن للزوج، ولا يكون الاستقرار إلا به، وبالتغريط في هذا الحق تأتي معظم المشكالات، ويأتي بسبب ذلك الفشلُ الزوجي والطالاق. ومن دلائله الشرعية أن اللهَ جعل النبوة والرسالات والولايات في الرجال مطلقًا، فلا




فالقَوَامة هي حقُّ تدبير الأمور الدينية والدنيوية بالاجتهاد والنظر وتنغيذ ما رآه حسنًا له ولأسرته، أي حق توجيه وإرشاد وتعليم، وليس حق استبداد واستعباد وقهر وضرر؛ فلهذا يجب على المرأة أن تخضع وتقبل هذا الحقَّ وعلمن الرجل ألا يمنعها من مشاركته في كل الآراء، بل يأخذ بر أيها في كثير من الأمور، وعليها أن تقبل أن يكونَ الفصل والر ألي الألخير للزوج وحدهـ الانِي

ونلاحظ أن المرأةَ كثيرًا ما تُحاول أن تنزع هذا الحقَّ من الرجالن، وأكثر ما يكون عند كبر

 فعلى الرجل القيامُ بالحقِّ والعدل، وعلى المرأة ألا تسعى للإفساد هذا الحق على الرجل، بل تسعى في مساعدته على القيام به، وبخاصة مع أو أولاده.
r-حقّ الطاعة: فالمر أة مأمورة بأن تُطيع زو جها مطلقًا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه، وهذا مشروط بطاعة زو جها لله، فإن كان في أمر واجب أو فرض صار أك أكيدًا.





حسن غريب. فعلى المرأة طاعةٌ زو جها في السر والعلانية، فيما لا معصية فيه لله ولرسوله، وأول مظاهر هذه الطاعة:


ويُستشنى من ذلك ما إذا كانت مريضةً أو ذاتَ عُذْرٍ، فيحقّ لها فيه الاعتذارُ، وينبني لها
أن تعتذرَ بطريقة تُظهر بها أن الأمرَ خارجٌ عن إرادتها، باللطف واللين.



 شعائر الدين بعد الشهادتين لا تخرج لها المرأة إلا بإذن زو جها، فمِن الأَوْلى ألا تخرج لأي سببٍ آخر أيضًا إلا بإذنه، ومع اعتياد خروجها بدون إذن الزوج تصير ناشزًا مما يُضيِّع عليها حقوقًا كثيرة.
ومما يروىن في هذا الباب عن ابن عمر مرفوعًا: (إنٍ المرأةَ إذا خَرَجَتْ من بيتها وَزَوْجُهِا

 الخالية البعيدة عن الاختالاط، وتتنـر على' من تظن أنه يعرفها وتعرفه. د- الأمانة والستر والصيانة لنفسها: فلا تأذن لأحدٍ أن يدخل بيت زوجها إلا بإذنه؛ قال
 الرجال؛ أمثال أخ الزوج وابن العم وابن الخال وغيرهم ممن لا يحل لهم الاختالاء



معروفًا بالإفساد، وله أن يمنع من يتدخل في الإفساد بينه وبين زوجته، حتى لو كان
 غير محارمها إلا بإذنه. هـ- حِفْظ مال الزوج: فلها أن تأخذ من ماله ما تعلم رضاه به، وقد رُخِّص لها في إهداء



و - حِنْظ فر اشه في حال غيابه عنها: سواء في عمل أو سفر؛ قال تعـلى:
 مع أصدقاء الزوج في التليفونات غيرةً على نفسها وعليه.
ز- حِفْ أسرار الزوج وأموره الخاصة: ويُستشن في حال التعليم، أو الشكوى من الظلم للقاضي أو لمن له قدرة على الفصل في الأحكام.



 فقد تشكو من باب الفضيحة له، وذلك غالبًا ما يحدث في حا حالات الطالاق وبعده.
ح ح حُسْن التُعُّل وأداء حق الزوج والتزيُّن له: وهو من دواعي الفطرة السليمة، ومما
 المنزل وارتداء الثياب المناسبة للزوج من أهمِّعوامل نجاح الحّياة بين الزو جين. ط- الخدمة، وقد أجمع العلماءُعلى مشروعية خدمة المرأة لزوجها والثيـام علـى رعايته؛





 يتناسب مع ظروفهما، ونقول للرجال: تعاونو افي ذلك إذا وُجـدت الضا الضرورة أو الحاجـة، فلا بأس من المساعدة.



 خدمة المرأة لزوجها: فمنهم من رآها واججة، ومنهم من رآها مستحبا مستة.

 فالا يُحمَّلها ما لا لا تطيق.

-أن تطيعه فيما يأمر ها به سرًا وعلانيةً فين غير معصية.
-أن تحظظ مال الزوج وترعاه وتصونه بالمعروف. -أن تقنع بحياتها التي قسم الهّ لها طالما بذل ما في وسعها.
-أن تبره في قسمه إذا أقسم عليها في غير معصية أو إثم. -ألا تَكْفُرُ نعمته ولا تجحد نفقته و إكر امه لها. -ألا تخرج من بيته إلا بإذنه.
-ألا تصوم تطوعًا إلا بإذنه.
-ألا تأذن في بيته بأشخاص أو أفعال يكرهها في بيته. -ألا تأكل ولا تلبس ما يؤذيه، بل تحسن التزين والتبُُّل له. -ألا تكلم رجلًا من غير محارمها إلا بإذنه. -أن ترفق بأقاربه وتتأدب مع إخوته وأعمامه وأخو اله. -أن ترعىن أو لاده في حياته وبعد مماته.
-أن تأخذ من ماله ما تعلم رضاه به، وأنه لا يغضب لسببه. -ألا تتزوج بعده إن كان صالحًا لتكون زوجته في الجنة؛ فإن المر أة لآخر أزواجها. تصائحللزوجاتات :

قال اللهُتعالىَ:
 ولأن الزوجيةَ عملٌ عظيم فلا يصلح عملُ الزوجة مع زوجها إلا بالإخلاص والاتباع، وهذه نصائحُ لمن أرادت قبول عملها عند الله تعالى:
 بتيسير حياة الرجال للقيام علىن مَهَامِّهم، مما يجعلها تصا تصبر على النى مشاقِّها.
r - الدعاء و السؤال لله هِّلُّ أن يساعدها على ذلك.
 ع - أن تستعينَ بصاحبات الخير اللاتي يساعدنها على ذلك، وتبتعد عن صاحبات السوء اللاتي يُحرِّضْنها علىن التمرُّد والنُّشُوز .
 السيرة.

7 - أن تتصبَّرَ على أذئ الزوج وأهله.
V ا أن تشكر نِعَم الزوج وتُحسن إليه بالتنسُّط وحسن الكـئلام



 وعليك بالكحل؛ فإنه زين الزينة، وأطيب الطيب الماء.

وهذه وصيَّة أَمَامة بنت الحارث لابنتها أُمِّ إياس: أَيْْ بُنيَّة، إن الوصية لو تُرِّ كَتْ

 النساءَخُلِقَتْ للر جال، ولهِن خُلِقَ الر جال.

 يكن لك عبدًا، واحفظي له خصالًا عشرًا يكن لك ذِّرًا إِّا أما الأولى والثانية: فالصحبة له بالقناعة، وحسن السمع والطاعنة
 يشمُّ منك إلا أطيب ريح.
وأما الخامسة والسادسة: فالتفقُّد لوقت منامه وطعامه؛ فإن حرارةَ الجوع مَلْهِبة، وتنغيص النوم مَغْضَبة.
 المال حُسْن التقدير، وفي العيال حُسْن التدبير.

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تَعْصِينَ له أمرًا، ولا تُشُشين له سرًّا؛ فإنك إن خالفتِ أَمْرَه


والكآبة بين يديه إن كان فرحًا.
وهذا أسماء بن خارجة قد أوصى ابتتَه ليلة بنائها فقال: يا با بنية، كان النساء أحقَّ
 أو تَمَلِّي، ولا تا تباعدي عنه فتُتْلي عليه.






*     *         * 


## 4q-بـاب النفقة على الهيـال

قَالَ الهَ تَعَالَى: :

 وَقالَ تَعَالَىْ:










 تَجْعَلُ في يفِّامر أتِك)، . متنتعليه.


(Y (







## rV- بـابابالإنفاق مها يحبومن الجيلـ

 وَقَالَ تَعَالَىَ:

(YV/YaV)


 عَلَيْكَ







##  تـالى ونهيهه عن المخالفةّ وتـأيبيهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه

 وَقالَ تَعَاَىَ:






(r/r••)









وقال: ( (حليث حسز):


## 米 *

## ( حقوق الأبنـاء على الواللدين )

 والآخرة: في الدنيا كي يكونوا عونًا لنا على الحّا الحياة، وفي الآخرة للدعاء لنا لنا بـا بعد الممات











وقد روي عن عمرو بن سعيد بن العاص مرفوعًا: (مَا نَحَلَ (أي: أعطن) وَالٌٌْ وَلَلَهُ خيرًا

فأكبر نعمةٍ تُعطيها لولدك هي الأدب الحسن، فالأولاد أحب القرابات إلى قلوبنا؛

 حقوق الأولاد على آبـائهم : ومن حقوق الولد على أبويه:





 كيف تقول ذلك؟ قال: أمي قد أحسنت اختيارها فاختارتك أنت ابن الملوك، وأنت الذي أسأَتَ فاخترتَها؛ فلا ذنب لهِا. فسكت الأب. اهـ اهـ.


 يكون منها من إساءة إلى ولدها بعد ذلك ونك

 إثم ذلك الزوج مع ولده بعد ذلك. ولهذا قال رسول الله

 تُولَدوا. قالوا: وكيف ذلك؟! قال: التمستُ لكم من النساء المو ضع الذي لا تُعابون به.

وهذا فِعل الحريص على أبنائه المتنبِّه لحقوقهم والمتلمس لمرضاة الله تبارك وتعالى في الآخرة. فيترتب على الزواج مسئوليةُ إعداد أولادنا وشبا ولابنا ليكا ليكونوا رجالَ ونساءَ

 صار ما وجدناه من فسادٍ في الأجيال التي لم تُرَبَّ بسبب عدم تربية ذويهم في الصغر .
 إذا ابتُلينا بزوجٍ أو زوجةٍ مُقصِّرة فلنعلم أن الله تعالى قادر على أن يُخرِج الحيَّ من الميت. فإذا قام كل إنسان منا على رعاية أبنائه- رغم ما ابتُلي به من زوج أو زوجة فيه أو فيها شيء من التقصير- فلا نيئس، ولنعلم أن الله تعالى قد أخرج من صلب كفار قريش أصحابًا للبني رضي الهه عنهم أجمعين.

 لما في أسمائهم من معانٍ جميلةٍ صالحةٍ. وكم من أسماء تحمهل من معاني الفسادَ والغفلة قد ذهبت بأصحابها إلىن الفساد والغفلة، فلعل لكاٍِّ منا نصيبًا من اسمه.

 أبنائكم؛ كي لا يكون ذلك سببًا في إيذاء الأبناء بأسماء يُعيَّون بِّ بها أو يتأذَّون منها حين يُدْعَوْنَ أمام الناس، فما بالكم يوم القيامة كذلك!
 وذلك لما فيهما من توجيهِ إلى العبودية له وتذكيرٍ وتعظيمٍ لأسماء الله تبارك وتعالىن. ومما يرون في هذا الباب: (اتَسَمَّوْا بِأَهْمَاءِ الْأْنِبَاءِ، وَأَحَبُّ الأَّهْمَاءِ إِلَى اللهُ عَبْدُ الله

 والكآبة إلىن الأسماء التي فيها البشرى، وانـ، وما إلى ذلك.


 والسبب هو تفريط الآباء في هذا الحق من حقوق أبنائهم.












 فيها شيء من الخاعلاعة والمجون.
فيختار للصبي اسم يتناسب مع خشونة الرجال، والعكس بالنسبة للبنت، أي باختيار اسم جميل لها لا يُيُشهـها بأسماء الرجال.

وكانت العربُ تُسِّي أسماءَ أبنائها نكاية وتخويفا لأعدائها، مثل: مُصعَب الذي يشير إلىن السيد من الرجال العسير الشديد، وبكر - وهو الجَجَل الشابٌّ- الذي يشير إلىن القوة



 فيها ليونة وسهولة، مثل بلال وثوبان وسهل، وتُسمِّي أسماءَ بناتها بالأسماء الجاء الجميلة الناعمة، مثل: خديجة، وعائشة، وفاطمة أي فاطمة الأو لاد.

ع - أن تُذبح له عقيقته، بذبح شاتين عن الذكر، وشاةٍ عن البنت.
 0- أن يُختَن؛ فالختان مشروع فهو سنة للذكور ومكرمة للإناث بمعرفة أهل الاختصاص.




 حاسدَه (أي: أصابه الغم والكدر) .


الطين (أي: أكثرْ قابلية للتشُشَّل) ما كان ران رطبًا.
وروي أن سليمان بن داود عليهما السلام كان يقول: مَن أراد أن يغيظ عدوَّه فلا يرفع


قال لقمان الحكيم: ضَرْب الو الد للولد كالسماد للزرع.
 يفسد الزرع، كذلك الضرب للولد يحتاج إلى حكمة، ليس بالشدة التي تجعله يفسد، ولا بالعكس كذلك.
وقيل: من أَدَّب ابنه صغيرًا قرَّرَّ به عينُه كبيرًا . كما قيل: من قَعَد به حَسَبُه نضض به أدبُه. فإنك عند تربيتك لابنك يُعِّضِك عن فَقْرك الذي أنت فيه، فهذا يزيده نسبًا ويعوضه عن الفتر ـ وقيل: الأدب من الآباء والصلاح من الله.
 الصالح ونسسن تأديبهم، فعند الكِبرَ لا يصير متأدبًا ويترك آلصا الصاح، فلا فلا نستفيد من هذا


 والإخوان الصالحون. وقيل: ومَن أدَّب وَلَده صغيرًا اسُّرَّ بها كبيرًا. قال ابنُ عباس وُّ
 ففطام الولد الكبير أصعب وأشد على الأم من الولد الصغير، كذلك تعليم الرياضة للكبير أصعب. والمعنن ألا تُؤِّل تربية ابنك حتنى يكبر ألا


 وعلِّمهم سنّ الحكماء.
فقد كانوا قديمًا يستأجرون معلمين لأولادهم و كانوا يوصونهم بذلك. والأدب في الصغر علامة نجابة الأو لاد، فقد قيل: يُستدل على نجابِّ الصّير الصبي بشيئين: الحياء، وحب الكرامة. أما

الحياء فهو خيرّ كله، وأما حب الكر امة فتدعو إلى اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل .
 واعلم أن خيرَ الآباء للأبناء مَن لم يَلْعُه الحبُّ إلثن التفريط، وخير الأبناء للآباء من لم


 عليهم قفالً (أي:عسيرًا) فيتمنوا موتك ويكر ويكرهوا قربك ويك ويَمَلُّوا حياتك. فالذي يربي في الصغر ويُحسن تربيةَ أو لاده رأىن بأمِّعينيه قبل أن يموت










 اللّهُ). متنق عليه.

- أول ما يربى عليه الأبنـاء؛ وأول ما يُربَّى عليه الأبناء أن تغرس في قلوبهم الإيمان بالهَ هِّنّلّ؛

قال الهُّهُ تبار ك وتعالى: : قال النَّتُنارك وتعالى:
 بدأ لقمان بهذ الأصل العظيم.








 صلاح دينه ودنياه.



 والوضوء واستقبال القبلة وصفة الصاذةً، وهذا من أعظم التجارة مع الهّ، فلا قيمة للولد



دَلَّ عَلَى خَمْرٍ فَلَهُ مِشْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ). مسلمبرقم( (1)4r).
 أولىن والعياذ بالهَ. وهذا الباب من أعظم الحقوق الضائعة على أو لادنا، وهو حق تربية الإيمان وتربية تعاليم الإسلام.
ثم يأتي بعد ذلك التربيةُ علىن مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، كما جاء في القرآن


 وهذه الآيات جَمَعَت بين حقِّ الله وحقِّ عباده منهجًا في التربية الكاملة، حيث يُرْبَّى الأبناء ويُعوَّدون على الاتِ مكارم الأخلاق ومحاسن العادات في الأقوال والأعمال، فتكون
 والصالحين والقرب منهم. فالتربية على الأخلاق الفاضلة تتم إما بالتعليم المباشر أو بالقصص؛ كي يستطيع الأبناء تغُُّم هذه المعاني من صفات أهل الإيمان، مشل الجود و الكرم و الإيثار والحِحْمَ والحياء والصدق و الصبر والشكر.


 والطمع، وتجنُّب آفات اللسان من الِِيبة والنميمة والكذب، كما يتعلمون أيضًا حسن معاملة الكبار والعطف علىن الصغار .


الأسباب التيت تعينعلى التزبية| الصالحة :

 (أي: يحنظ) المال والولد. وسأل رجلٌ الحسنَّ البصريَّ: ما دعاءُ الو الد لو لولده؟ قال: نجاة.




 التأثير المباشر على صلاح واستقامة الأولاد، وبمقدار اختلاف أقو الهما وأفعالهِما ينشأ في الأولاد النفاق في الأعمال والفرق بين الأقوال والأفعال، وهو من أكبر المصائب.



 يعدلون بين الأبناء حتى في التُبلة؛ قال الشافعتُّ






 الأحاسيس والمشاعر، وأن يحاط كلُّلُ ذلك بالعدل بينهم.



يمتلك الحقَّ الكامل في التسلط على أخته الأنثى باسم الدين لأنه فقط مجرد ذكر، ولا وأن




 كما يجب أن يتعلَّمَ الأولادُ احترامَ أخيهم الأكبر احترامًا كبيرًا، ويتم هذا بألا يتم












## ملخص لحقوق الوللد:

ا- أن يُحسن أبوه اختيارَ أمه؛ لـلا يُيُيَّ بها وتسيء تربيته؛ وهذا لأن الوالد هو الني الني يختار

 rع - أن ينغق عليه ويكسوه.

0 －أن يسوِّيَ بين أو لاده في العطاء قدر المستطاع، بين غنيِّهم وفقيرهم، ذكورهم وإناثهم، حتى يسوي بينهم في التقبيل．

7 －أن يعلمه حرفة يتكسب منها وينمي مهاراته وقدر اته ليستطيع أن يواجه بها حياته ويحمل بها مسئولياته بعد ذلك．

V－أن يزو جه إذا بلغ، وهذا على سبيل الاستحباب．

## 米 米 米

## qu－بـاب حق الجـاروالوصيلة بـه




 （६）







وَلَوْ فِرْسِنَ (أي: الفرسن للشاة كالقدم للإِسان، وهي الحافر) شَاةٍا). متنق عليه.


 مُعْرِضينَ: يَعْني عَنْ هلِهِ السُّنَّةَ



(r-q)







## * * *

## ( حق الجـار )


 والأقربَ دارًا والأبعِدَّ.
مر اتب الجيرة: أما أعلىن المراتب فهو مَن اجتمعت فيه الصفات الجميلة كلها أو أكثرهـا





من يُصلِّي الفجر في الغالب لا ير كب ركوبةً، فبيته قريب.
وقالت عائشة زمانهم أثبهَ بالبيوت الصغيرة، وليست الأبنية العالية التي قد تصل إلىن عشَرة أو عشرين

أو ثلاثين طابقًا.
وقيل: إن الجارَ القريبَ يُقصد به الجار الذي بينك وبينه قَرابة، بعكس الجار الجُنبُ فهو جارٌّ لك وليس بينك وبينه قرابة.



 فقال: (ااذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِفي الطَّرِيقِ). فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناسُ يسألونه
 له: ارجع لا ترىن مني شيئًا تكرهه. صحتح ابن حبان برقم(.) (or.).





البخاري يف الأدب المفرد برقم(1) (1)، صحهه الألباي (صستح الأدب المفرد) ص (TN).
ومما يروىن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: (أَتْدَرِي مَا حَقُّ الجَارِّ؟ إِذَا






وروي عن نافع بن عبد الحارث مرفوعًا: (مِنْ سَعَادِةٍ الهَرْءِ الجَارُ الصَّالِحُ،






 وقيل: حِفظ الجوار من كمال الإيمان.
وقال عليٌّ


 وهو الصحتح في الشرع.











جملة حقّ الجار: أن تتبدئه بالسلام، ولا تُطيل معه الكالام علن وجه يُعظِّلّه أو يُسِبِّب له الضيق، ولا تُكثر السؤ ال عن حاله بطريقة مملة، وتعوده في المرض، ونـو وتُعُزِّيه في المصيبية،


 عليه مايُؤذيه، وتغض البصر عن حرمته، وتتلطفَّت بولده وترشده إلىن ما يجهله من أمر دينه ودنياه.

## * * *

## -؟- بـاب بر الوالدين وصلة الأرحام

قَالَ الَّهَعَالَى 舟

 وَقالَ تَعَالَىْ:
 وَقالَ تَعَالَىْ: وَقَالَ تَعَاَلَى:


[لإسراء:







(乏 ( )








(TM)














(Yَ.)
 [arانَ قَاَمَ أَبْو طَلْحَةَ إِلَى رسولِ الهَ



 متنق عليه.و وسقق بيان ألفاظِهِ في باب الإنْفَاقِ مِمَّا يحب.
(1)




(TY)
 مرفُوِّ.
 وَصَلَهُ اللّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللّهُ). متفق عليه.




متقق عليه.













 الصَّدَقَةِّ) . متُق عليه.


 والصَّلَةِّ) . متنق عليه.
 التِيرَاطُ (أي: الثير اط: جزء من أجزاء الدينار والدرهم والفَّدَّان وغيرها))".


## 



























( (\% ( "حايث سنصستح".








## * * *

## ( بر الوالثليزن )



 أجله، وقدَّدته علن نفسهها في كلِّ كيبرةٍ وصغيرة.
 والمهر وخلافه، وصار مُحبَّا له شغوفًا عليه، وقام بالتربية والتكسب من أجلّا ولجّ طلباته

 فإنما يدل ذلك على خبث النفس والطبع ولؤومها، وسوء الخاتمة والعياذ بالشا ومهما بالغ الإنسان فيِبِّر و والديه فلن يُوْفِّيَ شكرهما.



 . 15 : 1 : 1 :












## آدابا التقامل مع الوالدالدين:



r- إذا احتاج أحدهما أو كالدما إلمن الخدمة خدمه.
₹- إذا دعامأحدهما أو كلاهما أجبابه.

- إذا أُمِر بأمرِ في غير معصية أطاءه.

ج- أن يتكلم معهما باللين وخغض الصوت ولا يتكلم بالناظة.

V- ألا يدعوهما باسمهمها، بل يقول: يا أبتِ، أو يا والدي، أو يا أبي، أو يا بابا، أو يا أمي.
^ - ألا يسبهما ولا يُسْتَسَبَّ لهما (أي: يتسبب لهما في الشتم) .



9- ألا يمشي أمامهما تكبرًا واستعظامًا لنغسه ولا يجلس قبلهُما في مجا مجلس تمييزًا وتكريمًا لنفسه؛ فإنه يُورث النقر .

-     - ا أن يرضى لهمام ما يرضى لنفسه، ويكره لهما ما يكره لنغسه.





فمِن شُكْرُ الها تعالى أن يصلي في كل يوم خمس مرات، فكذلك شكر الو الدين أن
 فيدعو الهّ لهما بعد موتهما فيكتبه اللّه من البارِّين .




















 من علمه. وقيل أيضًا: خمسةٌ لا يُستحيا من خدمتهم: السلطان، والوالد، والعالم، والضيف، والدابة.



 الأدب في القول والفعل.
 والأقارب وسائر مَن له حقوق عليه، فلا إفر اط ولا تفريط، ويجب علىن الو الدين إعانته
 مما ليس مَنْهيًّا عنه، ومن البر كذلك الإحسان إلى أصدقائهما بعد موتهما.






$$
\begin{aligned}
& \text { ويقول ابنُ عمر } \\
& \text { وقيل: ما بَرَّ والديه من أَحَدَّ النظرَ إليهما (أي: نظر إليُمها بحدة). }
\end{aligned}
$$

 إلا أن يمشَيَ فُيُميط له الأذنى عن طريقه، ومَن دعا أباه باسمه فقد عقَّه، إلا أن يقول: يا أبتِّ.








 قدرتُ أن أتأمَّل أمي منذ أسلمتُّا وأما حارثة فإنه كان يُفلي رأسَ أمه ويُطعمها بيده، ولم ألم
 ويقول لقمان لابنه: يا بُنَيَّ، إن الو الدين من أبواب الجنة، إن رضيا عنك مَضَيْتَ إلىن


米 米

## ا؟- بـاب تحريم المقوقوقطيعة الرحم







 [الإسراء: شr، \& غ].







 الشَ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ



 قَاَلَ سفيان في روايته: يَعْنِي: قَاطِعِ رَحِّمْ مـتنتع عليه.
(.)








*     *         * 

( صلة الأرحام )
قال اللَّ تعالى: :
 وقال تعالى:
اَأِسَسَابِ

وعن أَبِي هريرةَ


وعن عبد الهَ بن مسعود



 وعن أنس




رَحِّم متفتعليه.


 مو اصلاً غير متنافر ولا مقاطع: 1 - فلو زارهم يصلهم مهيدَّة ونحوها وها إن كان مقيمًا عندهم .
r - لو كانوا محتاجين وَصَلهم بمالٍ ونحوه.
ץ-
६ - ولو كان غائًا عنهم وصلهم بالخطابات وإرسال السلامات ولين الكالام ونحو ذلك.

 للبر والفاجر، والرحم تُوصَل برة كانت أو فا فاجرة.
وثلاثةٌ إذا كُنَّ ين الرجل لميُشَّكَّ في عقله وفضله: إذا حمده جارُه، ورفيقه، وقرابته.

وأربعٌٌ تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب، والسرور إلىن الأمن، والقرابة إلى
المودة، والعقل إلىن التجربة.


تتبييهات: إذا تجاورت الأرحام تزاحمت الحقوق؛ أي: تنازعوا فيها؛ ولها يلائنا يُصح بعدم التجاور بين الأقارب قدر المستطاع، كمثل بيوت العائلات مما يؤدي إلنا الحسد والبغضاء، فيسبب هذا صعوبة علن النسى، فيجب الحذر في التعاملات بين الأقارب. وعن أَبِى هريرةَ









## * * *

## r- بـ بـاب فضل بر أصلدقّاء الأب والأموالأقـارب والزوجة

## وسائر من ينلدب إكرامه














(


 وَإكرامُ صَدِيقهمَا) . روأأبو دارد.













## 

قَاَلَ الهَتَعَالَىَّ تَطْهِيرِّا وَقالَ تَعَالَىْ: ( )












 كَانَ عَلَىْ الهُدَىَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَّى ضَالَالَّةٍ).
(


## 米 米

## ( عقيدة أهل السيُّنَّةُ في آل البيت رضوان الله عليهم )

 عَقِيل بن أبي طالب، وآل جعفر بن أبي طالـب، وآل العبـاس بـن عبد المطلـب، وزوجاته الطـاهرات المطهرات المـبرآت والحلـيلات في الـدنيا وفي أعلـي الجنـات، وهــن أمهـات

 غيره. وهم الأخيار والأبرار، والذرية الأطهار، أشرف الناس حسبًا وأكرمهم نسبًا.
 وعن أعراضهمم، ويُبغضون من أبغضهم أو قَدَح فيهم.





 وأهل السُّنَّةُ يُو الون ويحبون ويُعظِّمون آلَ البيت، ولا يقولون بعصمتهم من الأخطاء البشرية. وأهل السُّنَّة يعتقدون أن من أحسن من آل البيت فهو مرفوعُ المقام عالٍ في قَذْره عند


مسـلمبرقم(r799). وأن من جَمَع بين طيب النسب وصالح العمل فقد جمع بين الخيرين وحاز الفضلين.


شرط سسلمولم يخرجراه.

## * * *

## §؟- بـاب توقيّير العلماء والكبـاروأهل الفضل وتّقلديههُ على غيرهم ورفیع مجالسهم وإظهارمرتبتههم

 [الزمر: 4].
(







ينفرد بِهِ من فِراشٍ وسَريرٍ ونحوهِما.




(\%O.)

وَالنُّهُّ، ثُمَّمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْمْ ث ثلاثًا- وَوِيَّاكُمْ وَهَيْنَاتِ (أي: منازعات وخصومات وارتفاع أصوات) الأسْوَاقَ)". رواه مسلم.








 اللَّحْْدِ. رواهالبخاري.


 (综


العادل) ). . حديث حسن، روا أبَّبَ اود.
(roo)


وفي رواية أبي داود: (احَقَّ كَبيرِنَا).
(TهT)

 وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقًا فقال: وذكر عن عائشة









 تَعَاَلَّ. رواهالبخاري.
(^)
 (


## 米 米

## ( آداب المالمهوالمتعلم )

قال اللَّ تعالى1: :

 الألباني (صحيح الجامع الصغير) حايث (TYVV).

## آداب المتعلم أو طـالب العلم :

- طهارةُ النفس عن الرذائل: من الأخلاق والأوصاف؛ إذ العلم عبادةُ القلب وصادةُ السرِّ
 والحرصِ علىن تمزيقِ أعراض الناس ونَّهبٍ أمو الهم - محروعٌمّ من نور العلم.


 ولا تنكشف حقيقةُ العلم إلا إن كان لش، وإلا فهو مجرد حِحظ للألفاظ والمعانياني.
 - التقلل من الاشتغال بأمور الدنيا: قال الشُّ تعالى:


 وليس من أخلاق المؤمن التذلل في السؤ ال إلا في طـلـب العـلمّ، فقـد قـال الخَضِّرُ لموس


 ولكن حينما يأذن المعلم ويكون الوقت مناسبًا.




بالجلوس)، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته.
- الاحتراز من الدخول في مسائل العلم الخلافية: بل عليه إتقان الطرق الحميدة المرضية عند معلمه.
- النظر في كل العلوم والفنون باعتبار المقصد والغاية حيث إن العلومَ كافةً مترابطةٌ ومتعاونة، أما التبحر فيكون في العلم المراد.
- مراعاة الترتيب في الأهمية والأولويات في العلوم: ويأخذ من كل شيء أحسنه، وغاية العلوم هي معرفة الله هِّلّن، وهو بحر لا لا منتهـي له.


 ثمرتُه الحياةُ الآخرة، ودليلُه القر آن والسُّنَّة، وهكذا. - أن يكون قصده تحلية وتجميل باطنه وسريرته، لا الرياسة والمال والجاه ومجادلة السفهاء و المباهاة بالعلم.

آداب المعله: - الشفتة على المتعلمين كأنهم أولاده. - الاقتداء بالمصطفي والمنة للمعلم على المعلمين، ولكن عليه ألا ير ين لنفسه ذلك. - ألا يترك مِن نُصْحِ تلميذه شيئًا حتى يو افق باطنُ ظاهرَهَ، حتى لا يطلبَ العلم لغير الهّ فيهلك.

- علاج سوء الأخلاق في المتعلمين بالتعريض وليس بالتصريح، وبالر حمة لا بالتوبيخ.
 عليه طرقَ التعلم في باقي العلوم بالتدريج.
 جمَّة (أي: كثيرة)، لو وجدت فـدت من يحملها.
- لا ينبغي للعالم أن يُفشِيَ كلَّ ما يعلم إلىن كلِّ أحلِّ، بل يفشي لكلِّلٍ إنسانٍ بمقدار عقله




- أن يراعي قصور عقل وفهَم المتعلم أحيانًا، فلا يشوش عليه اعتقاده، فلا ينبغي أن يطرح عليه شبهة؛ فإنه ربما تعلَّقت بقلب المتعلم، وقد يَعُسر علىن المعلم بعد ذلك حَحُّهُا. - ولا يفتح على العوامِّ باب البحث في العلوم وحدهم. ذلك أنه ما من أحدٍ إلا وهو راضٍ عن كمال عقله، وأشدُّ الناس حماقةً وأضعغُهم عقلًا هو أكثرهم رضًا وِّا وفرحًا بكمال عقله.

 فالناس يقتدون بالعالم ويَيُلُون بَزَّلَّهـ

 بتقصير وممعاصيه.


## * * *

 واللدعـاء منهم وزبــارة المواضم الفـاضلة

قَالَ الهَ تَعَالَى:

#  

 رُشُدَا
## 

[الكهi: بر]].












(اغريب)"








 تَرْزُ
[ريريز; 74] رواهلبخاري .



( (
 (المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّا ).
(


ومها لنظ سـلمr
وفي رواية لهما: مَا أعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثيرِ صَوْمٍ، وَلَا صَاَلاةٍ، وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِكِّي
أَحِبُّ الهَ وَرَسُولَهُ.
(\%/rv.)















 كِّ












 (\% وعن عمر بن الخطاب /VVY)



وفي رواية: قالَّ: (أَشْرِ كْنَا يَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ). حديث صحيح رواه أبو داودوالتّزمني، وقال:
("حديث حسن صحيح").
 المدينة) رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَّنِّ متفق عليه.

عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

وماذا بـثولّ له إذا أملمه
قَالَ اللهُ تَعَالَىَ:
إِلَّ آخر السورة.



 (§7/ヶV7)

















رواه التمزيكي، قالا: الحديث حسن صستع"، .
(


















## 米 米

## ( الحب في الله والبفضض في الله )

أولا : الحب في الله: : إن التحابَّ في الله تعالى والأخوة في الإسلام من أفضل القُرُّبات عند






 الخُلُق يُثمر التآلفَ والتحابَّ والتو افق، وسـوءُ الخُلُق يُثمـر التبـاغض والتُحاسـد والتدابر؛


 تكونَ بين العبد وربِّه والعلاقة التي يجب أن تكونَ بين المرء المَ وأخيه في الحياة الدنيا، عن
























الحاكم في المستدرك ( / ع \& ) برقم (Y).



ولهذا فإنه إذا كان للمرء أصدقاءُ وإخوانٌ يُحْبهم في الهّ، فِمن المناسب أن يُيْضض في




 وقـال علمٌّ تسمع إلى قول أهل النار :
 وأننقتُ مالي في سبيل اله، أموتُ يومَ أموت وليس في في قلبي حبٌّ لأهل طاعة الهَ وبُغضّ
 أعصيك كنت أُحِبُّ مَن يُطيعك، فاجعل ذلك قربة لي إليك.
ومع ذلك نُحذِّر ونقول: هذا تواضع العلماء وانكسارهم أمام الهّ، وإلا فقد قال






بعيدٍ قاربتَه في اله؟
 صليتٌ لك، وصمتٌ وتصدقت وزكيت. فقال: إن الصالاة لك برهان، والصوم جُنَّة،

 الأعمالِ الحبٌّ في الله والبغض في وا اللهُ
فالعبادات إنما جعلت فائدة للعبد لا للرب، لتساعده على الاستقامة وصلاح نغسه، أما الحب والبغض في الهّ إنما هو لمصلحة المسلمين جميعًا فصار مُقدَّمَا علىن العمل الاح الفردي في الأجر والثواب.



 بعض تتحاتٌّ عنهم الخطايا (أي: تتناثر) كما يتحاتٌّ ورقٌ الشجر في الشتاء إذا يِسِ.


 اختيار من الإنسان، كصُحبة الجيران، وصحبة الدراسة والجامعة، وصحبة الأسواق، والصحبة التي تنشأ بسبب السفر. وهذه الأنواع من الصُّحبة غير الاختياريَّة يكفينا فيها الأدبُ المناسب لها بأنواعه


 صديقًا أو صاحبًا، وهو الذي نُريد البيانَ فيه، والأخوة في الله تقع في هذا النوع، أي لا

ثواب إلا علىن الأفعال الاختيارية، ولا ترغيب إلا فيها.
والصُّحبة تكون بالمجالسة والمجاورة المُتعمَّدة، وهذه الأمورُ لا يقوم بها الإنسانُ مع غيره، أي مِنَ الجلوس قليلً و وكثيرًا، والمجاورة، إلا إذا أحبَّه فعلًا ؛ فإن غيرَ المحبوب


أقشّـام الحب بين الأصحـاب:
وأما أنواع الحب والمخالطة مع الإخوان والأصحاب فأربعة أقسام:
أما القشسم الأول: فهو أن تحب صاحبك لذاته، حيث إنه يكون محبوبًا عندك، تُسَرُ
 بالطبع لذيذُّ في حقِّ مَن يدركَ الجمال و الفهـم الصحيح، وكل لذيٍٍ بالتالي محبوب. ومعلومٌ أن اللذةَ بالشيء تأتي بعد استحسانِه واستحسانِ صفاته، وكذلك يأتي الاستحسانُ للشيء بعد أن تتوافقَ وتتلاءءَ الطِّاعٌ، أي أنه إذا توافقت وتلاءمتِ الطباعُ بين اثنين فيسَتحسن كلّّ منهما الآخر، ومن ثَّمَّ يتلنَّذ بالقربِ منه، فيأتي بعد ذلك الحبٌّ؛ حبٌّ الإنسان لأخيه لذاته التي يستحسنها.
والمُستحسَن أو المحبوب: إما أن يكونَ حُسْنُه في الظاهر، أي حُسْن الخِلقة، أو في الباطن، أي حسن الأخلاق. وبسبب حسن الأخلاق تَحسُن أفعاله لا محالة، حيث إنه

 ولكنْ في ائتالافِ القلوب أمٌِ أكثرُ غموضًا من هذا، فإنه قد تشتدُّ المَودَّةُ بين شخصين من غير مَاَحة في صورةٍ ولا حُسنٍ في خُلقُ، ولكن بأمرٍ أوجب الألْفةَ والمو افقة بينهما، فإن الشيءَ مُنجذِبٌ إلى شبيهه بالطبع، وهذا ليس في قدرة البشر الاطلاع عليه؛ ولهذا









 والمشاهدةُ و التجربة تشهد لهذا الأمر، في أن التناسبَ في الطّبّاع والأخلاقِ يأتي منه


 وإن أجناسَ الناس كأجناس الطير، ولا يتَّقق نوعانِ مِنَ الطَّيَّ في الطيران إلا

 وفي الحكمة: الطُيورُ علىُ أشكالِّها تقع .



أن يتفرَّقَا. وقال الشاعر:

فقلــــتُ قــــولاً فيـــهـه إذ صـافُ
والنـــــــــاسٌ أشـــــــــالٌ وآلافُ


ومن هذا عُمل أن الإنسانَ قد يُحب الآخرَ لذاته لا لفائدة تُنال منه في عاجل أو حتى آجل، بل لمجرد التجانس بينهما والتناسب كذلك في الطبع أو الأخلاق الظاهرة الاهِ والخفية.

ومن ذلك حبُّ الجمال بأنواعه، حتى ولو دون قصدِ قضاء الشهوة، وإلا فإن الصور


لسبب إلا التلنذ برؤيتها.
 النفس، فإذا كان وراءه غرضّق سبِّئ صار مذمومًا، كحبِّ النظرِ إلى المرأة الأجنبية
 مذمومٍ فهو حبٌّ مباح. فالحبٌّ على هذه الشاكلة أمر مباح لا يُحمد صا صاحبه ولا يُنَّةُّ إلا بحسب نيته.
الققسم الثاني: أن يُحِبَّ المرءُ أخاه لأنه وسيلة إلى شيء آخر، والوسيلةُ إلى المحبوب محبوبةٌ كذلك، والحقيقة أن المحبوب الحقيقي هو ذلك المقصود الثاني وليس ذلك الشخص المحبوب، كمَن يُحب المالَ ليُوصله إلى الطعام والشراب واللباس والتُ ولتمتع بالحياة، وليس النقود ذاتها. فالذهب والفضة سبب ليتوصل بهما بلا الإنسانُ إلى أن ينال

 ذكرنا، فهذا الحبٌّ ليس من جهة الحب في الله كذلك.

كمن يُحب أستاذه وشيخه، فمحبوبُه العلم لا الأستاذ نفسه. فإذا كان الطانِ الطالبُ المُحِبُّ




 به أمو الَ اليتامن،، ويلي القضاء ليسرق أموال الناس، كان هذا الحبُّ مذمومًا عند الهّ.

وإن كان يقصد به التوصل إلى شيءٍ مباح لا حرمةَ فيه، صار حبُّه هذا مباحًا، ولا ثواب ولاعقاب، فالأمور بمقاصدها؛ فقد جاء في الحديث: (إِنَّمَا الأعْمْاَلُ بِالنَّيّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَنَا)، متنق عليه.
القشسم الثالثٌ: أن يُحِبَّ المرءُ أخاه لا لذاته، بل لغيره، أي أنه وسيلةٌ لمحِبوب آخر، ولكنه ليس من حظوظ الدنيا، بل من حظوظ الآخرة.
وذلك كمَن يُحِبُّ أستاذه وشيخه لأنه يتوصَّل به إلىن تحصيل العلم، يكون عملُه صالحًا، فيفوز وينجح عند الله تعالىن، فهذا من جملة الحب في في الهّ.
ومن يُحِبُّ تلميذَه لأنه يتلقَّى منه العلمَ فينال بواسطةِ هذا التلميذ رتبةَ العلماء،




 وكمن يُحِبُّ مَن يخدمه بنفسه في غَسْل ثيابه، وكَنْس بيته، وطَّن طعامه، والقيام ببعض أعماله، ويُغرغه بذلك لطلب العلم أو العمل، فهو يستخدم ذلك ولك الرجلَ ليُفرغه ونه






 بكثرة الثواب والأجر في هذا.


 وسعادته في الآخرة، فهو وسيلةُ إليهما، فهذا أيضًا مُحِبُّ في الهّ.













 تتعارض حظوظُ الدنيا مع حظوظ الآخرة، فالعاقل عليه أن يتجنَّبَ ما يضرّهُ هي الآخرة.




وعلنُ هذا فكلُّ حبِّ، لو لا الإيمان بالله واليوم الآخر، لم يُتصوَّر و جودُه فهو حبٌّ فيٌ في

 حبٌّك وزيادته بأمر الدين وليس بأمر الدنيا.
 وتعاملوا في القرن الثاني بالوفاء (أي: في المعاملات) حتى ذهب الوفاء، وفي القرن الثالث
 (أي: التخويف بالنار والترغيب يف الثواب والأجر) وذهبت صفات النـ الناس. أي: ذهب الخير من الناس وما بقي منه شيء.

 إنه يُحب ذلك الشخصَ ويُحب مَن يُحبه ومن يخحدمه ومه ومن يشني عليه.
 كما قال مجنون ليلى:

ولكـن حــبٌّ مَـن سـكنَ الـــِّيارَا
ومـا حـبُّ الــديارِ شَــغَفْنَ قَلْبـي
فالمشاهدة والتجربة تدلُّ على أن المُحِبَّ يتعََّّى حبُّه مِن ذات المحبوبَ إلى



 إيمانه وقوته، أو بسبب ضعف حِبِّه لله وقوته، فذلك الميل هو حبٌّ فيّ في الله ولهّ. فهو إنمايُحِبُّه لأن الشَّ يُحبه، ولأنه مَرْيُّ عند الهَ تعالى، ولأنه يُحبِ الشَّ تعالى، ولأنه

مشغولٌ بعبادة الهَ تعالىن. فإذا كان إيمانُ المُحِبِّ ضعيفًا لم يظهر لذلك الحبِّ أثرٌّ على
 الحبٌّ إلى نصرة المحبوب والدفاع عنه وموالاته بالنغس و اللسان.
ويتفاوت الناسُ في ذلك حَسب تفاوتهم في حبِّ الله هِّنَّه، وهذا النوعُ من الحبِّ الذي لا يُتتظر منه حظٌّ في الدنيا من محبوبه، يظهر عند ذِكر السابقين من الصالحـي




حبًّا عجيًا، فقد سمحَتْ نْوسُهم بأمو الهُم لمحبوبهم ما بين نصف المال وثُلُّه وعُشْره. وكما قيل في الحكمة: مقادير الأموال موازين المحبة؛ إذ لا تُعرف درجةُ حُحبّك












 بالرغم مِن ذلك يتودَّ لـَمَن هو أقلُّ رتبةً منه في الدنيا والسِّنِّ.



 والمخالفة أو الموافقة، ويُمَّمَن الفِعلُ في حالة المو افقة الموالاة في الله، ويُمُّمَّن في حالة المباعدة والمباغضة المعاداة في الله. فالمَحَبَّة في الله هي موالاةٌ المؤمنين


 وعلى قَذْر زيادة أحدهما على الآخر يزيد الحب والبغض .فيجب أن تُعطَى كلُّ صفةٍ
 والصُّحبة والقطيعة وسائر الأفعال الصادرة منه.
 الانقباض والاسترسال، وبين الإقبال والإعراض، وِّ وبين التودُّد إليه والتوحُّش منهـ و وأما



 تَعْلَوْنَ أما مَن عصىن الهَّ في نفسه: فمِن السَّلَف من نَظَرَ بعين الرحمة إلىن العصاة كلِّهِم، ومنهم من شلَّد الإنكارَ عليهم واختار البُعدَ و المباعدةَ عنهمم، ولكلٍِّ دليلُه.











الشَّيُطَنَّ)، ا. البخاري برقم (TVVV).





 فإذا كان مِن أهل المعاصي الشديدة وقد فشلت أسبابُ الدعوة معه مرارًا وتَتْرارًا، فيجب كنُّ الإحسان إليه أو الإعانة له علىن ظُلْمه، خاصَّة في أعراض
 الممات بالحكمة والموعظة الحسنة.

## * * *

Y
والسعي في تحصيلها
قَالَ الهَ تَعَلَىْ،
رَّحِيـرٌ









 (£V/rvv)













## 



 وأما الأحاديث فكثيرة، منها:
 ومنها: حديث سعد بن أَبي وَقَّاص ("يَا أَبَا بَكْرٍ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَّكَ).



(أي: لا تتركوا صلاة الصبح فيتتضض به العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبكم به) .
§9- بـاب إجراء أحكام النـاس على الظّاهر وسسرائرهم إلى الله تّمالى قَالَ الله تَعَالَىْ: [التوبة: 0].












بالتصاص لو رثنهِ لا أنه بمنزلته في الكفر و والهأ أعلم.
(£9/rar)






















 وَإِنْ قَالَ: إنَّ سَرِيرَتْهُ حَسَنَّةُ، رواهالبخاري.
-ه- بـابالخوف
قَالَ الهَ تَعَالَىً:
وَقالَ تَعَالَى :
وَقالَ تَعَلَىْ:



وَقالَ تَعَالَىَ:
وَقالَ تَعَالَى :

وَقالَ تَعَلَّىْ




 هرَ











(raN)


(999)



( إِ


 وَجُوهَهُمْ، وَولَهُمْ خَنَيْنٌ همتقنق عليه.












ومعنن "يذهب فِيالأرضي): ينزل ويغوص.


 وَجْجَتَهَا)". رواهن سِلم.




(









(حليث حسن صستح"، .



 (



 ( ( 0 ) وعن أَبِى هريرة

 في الطاعة. واله أعلم.




#  (اغُرُلاً) بِضَمِّ الغَينِ المعجمة، أي: غَيرَ مَختُونينَّ 

## * 米 米

(الخوڤ)



 ولهذا قيل: لايُعُدُّ خائنًا من لم يكن للنّنوب تاركًا



 الخوفو الخشية، مما رفعهم إلى درجاتٍ عالية من الطاعات والبعد عن المحرمات.
والتَدْر الواجب شرعًا من الخوف هو ما يحمل العبدَ علىن حُسْن أداء الفرائض

 فدفع الإنسان إلنى الوسوسة والمرض والهمٌّ اللازم بحيث يصرفه عن السَّعَي إلىن اكتساب الفضائل المطلوبة فهو من الخوف المذموم.
واعلم أن الخوفَ من مقامات الإيمان العالية، فهو من لوازم الإيمـان؛ قال النّة تعالى:

 الخوف منه، وذلك مما يرفع قَدْرَه عند الهُ .
 الممات، أو يخاف من نُقْصانِ درجتِه عنـد الله بسبب تقصـيره البشَريِّ. أمـا إن كـان العبـُ
 وإقالاعُه قبل الممات، فهو يخاف من سوء فعله وأن يُحرمَ التوبةَ قبـل المـوت. وعـن النبيِّ







وحكى أنسٌ













وقال عمرُ بن الخَطَّاب



 ضَعْ رأسي. قال: فوضعتُّ على الأرض، فقال: ويلي وويل أمي إن لم ير حمني ربِّي.
 فإذا زال عنهم الخوف ضالُّو اعن الطريق.
وقال الحسنُ



 وقال الحَسَنُ فِ قوله تعالىَ:
 يُنجيهم ذلك من عذاب اله.



 وقال الفُصَيَل بن عِيَّاض






 نَآَتْونَ
 وقال أبو سليمان الدَّارانيُّ



قال أبو عليٌّ الرُوْذباريُّ
 وقال بعضُ العلماء: ذو الدِّين يخافُ العقابَ، وذو الحَرَم يخاف العارَّ، وذو العقل يخاف النَّبِّة (أي: الحساب).



## ( الأمن مز مكر اللهل تــالى )


 عن الآخرين. والمكر هو إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشُعر، بحيلةٍ أو غيرها، وهذا في حق البشر .




 إلى ربِّ، أما العاصي فيغفل ويظن أن ذلك كر امة من ربه، وهذا هو المكر الذي مُكِير به. أنواعالمكر : المكر نوعان: محمود، ومذموم.


 حكم المكر : ذهب الذهبيُّ وابن حجر إلى أن المكرَ السيئ من الكبائر، وقد احتجَّ الذهبيُّ بقوله تعالى:
 أما ابن حجر فقد عدَّه من كبائر الباطن التي يُنَّم العبد عليها أعظمَمَ مما يذم على
 لأن آثار هذه الكبائر الباطنة تدوم بحيث تصير حالًا وهيئةً راسخة في القلب. عن
 في النَّرِر) لكنت من أمكر الناس [سبق تخريجه].




 مُكر به (أي: دخل في دائرة الامتحان) فهو مخخدوع عن عقله عله
أما الأمن من مكر الله تعالثى، فيكون باستمرار العبد في المعاصي، مع مع الاتكال
 حكم الأمز من مكر الله تــالى :






 وروت أَمْ المؤمنين عائشة وُّ



وعن ابـن مسـعود رحمة الله، والأمن من مكر الله. وفي رواية: أكبر الكبائر .

 يسرُّك فلا تأمن أن يكون فيه من الهَ مكر، فإنه لا يأمن مكر الهَ إلا القو القو الخاسرون.


والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن.

 وعن الحسن البصري

 عليهم من النعم لأنهم لم يأمنو ا مكر الهّ تعالىن.
 أَسَتَعِ وَأَرْتَ في نغسه خِيفة؛ إذ لم يأمن مكر الها تعالىن والتبس الأمر عليه، حتى جدَّد الهّ عليه




 عنها بالمكر، وما لأحد من البشر الوقوف على كُّنه صفات الهّ تعالىن. * * 米

## اه- بـاب الرجـاء

قَاَلَ الَّ تَعَاَلَّى :

 وَقالَ تَعَالَىْ:






النَّارَّ).



























 (O1 / \& V V)






















$$
\begin{aligned}
& \text { فَهُوَ عِنْدَهُ فَوقَ العَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيتِ تَغْلِبُ غَضَبي". } \\
& \text { وفي رواية: (اغَلَبَتْ غَضَبي"). }
\end{aligned}
$$

(ol/Er.)











بِهْزِهِ الرَّحَحَةِ) .










 رواه مسلم






 إِراهيم












(01/乏Y() وعن أنسِ (0)













 الألْمَمرَر) متنتعاليه.




 هريرة







 [抽:




















































وقوله: (إِلَّاَخَرَّت خطايا)، هُوَ بالخاءِ المعجمة، أي: سقطت، ورواه بعضُهم (جَجَتِ") بالجيم، والصحيح






## * * *

## ( الرجـاء )



 لكم لا تخافون عظمة الهُ.

 الوصول، ولا يقول: أطمع في الوصول؛ لأن الطمَّ لا يكون إلا إلا في شيءٍ قريبٍ ويكِ ويكون
 مُتععلَّقُ القلب بشيءٍ يحدث في المستقبل مع تخوُوْفِ ألا يكونَ.

 (العل)،، مع الحِدِّ والاجتهاد والسعي الحُثيث، فالر اجي ينتظر وقوعَ الأمر وحدورَّه، أما المُتْمَتِّي فهو يعرف استحالةُ ولَّ وقوعه.


معرفةٌ العبد بالله وأسمائه وصفاته كلما زاد رجاؤه وطمعه في الله، ولو لا زَوْحُ الرجاء لتعطَّلت عبوديةُ القلب والجوارح، وإلا فاليأس هو المآلُّ، نعوذ بالله من ذلك.



 علامة الشقاء أن تعصيَ وتر جو أن تنجوَّ.
 قال: فسكتوا، فقال ذلك ثلاثَ مرَّاتٍ؛ فقال رجلٌ : يا رسول الله، أخبرنا بخخيرنا مِن










 وقال مححمُ بن عبد الملك بن هاشم: سمعتُ ذا النُّون المِصْريَّ في ذُعائه يقول:

اللهم إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاحَ طَلِبَتي، وبيدك
 بعد معرفتي بضضلك. وقال بعضُ أهل العلم: علامة صحة الر جاء حُسْن الطاعة.



 وابتلاه به فإنما ذلك لتكملَ مراتبُ عبوديَّه بالتوبة التي هي من أحسن ألوّا التوان العبودية له، ثم لتكمل مر اتبُه بالر جاء و الخوف.




 من أعمال الدنيا، والمذموم منه هو الاسترسال في الأمل وترَّك أك أمر الآخرة.





 يختلفان في الباعث والسبب وراء كلٍ منهما؛ فأما علوُّ الهمة فتبعث علن الأَنْة من المهانة

 الطرقَ الشرعية الشريفة.

## * * *

## -or بـاب فضل الرجـاء

 بَآلكِـبَبَد
(or/E\&.)












## -هr-باب الجمع بيينا الخوفوالرالرجاء



 قَالَ اللَّ تَعَالَىْ:


 . 1 \& \& ا 1 :


 آيات أَو آية.


جَنَّنَّهِ أحَدُدا) . رواه مسـمَم.




من شدة ذلك)". . رواه البغاري.
 نَنْلِهِ، وَالنَّرُرُمْلُ ذلكَ)، رواهالبغاري.

## عه- بـاب فضل البكاء من خشيلة الله تــالى وشوقًّا إليه

 وقال تَعَالَىً: (




















وفي رواية: فَجَعَلَ أُبْيٌه يَكِكِي.
(o\&/\&or)







 الُْكَكَاءِ منتّ عايه.








التمنيّ، وقال: الحيث سني".


$$
\begin{aligned}
& \text { مَوعظةً وَجِلَتْ (أي: خافت) منهِا القُلُوبُ، وذَرَفَتْ (أي: ساكت بالدمع) منها الْتُيُونُ. } \\
& \text { وقد سبق في باب النيع عن البـع. }
\end{aligned}
$$

## * * *

## ( البكاء من خشيلة الله تـالى )

البكاء يكون بإراقة الدموع من أثر الخوف من الها تعالى، أو للتعيبر عن حزن النّ في القلب. وإذا غلب الحزن علىن القلب فإن صوت البِّ البكاء يكون قصيرًا او والبكاء من خشية الهّ تعالى إنما يكون في الغالب عند سماع القر آن.

 قال: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهاك، والمُسِّحِين بحمدكُ، وأعوذ بك أن أن أكون من الدستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة (اسبحان) قال: اللهم اجعلني من الباكين إليك، الخاشعين لك . وإن قرأ سجدة عبادك المنعم عليهم، المهايين، الساجدين لكّ، الباكين عند تلاوة آياتاك. والبكاء أيضًا يكون عند التفُكُر والاعتبار والخوف من الوعيد، وقد يكون أيضًا لموت وفقدان عزيز كما بكي النبي أما البكاء المذموم: فهو كبكاء إخوة يوسف الذين فعلوا فعلتهم وتصنعوا البكاء لأيهيم، فهذا من البكاء المذموم.
 وقرأ أبن عمر












 تطفئ الدمعة منها أمثال البحور .
والبكاء من خشية الهّ تعالى دليل على صلاح العبد واستقامته، وخشيته لهّ، ومر اقتنه له، ورقة القلب واستجابته.

## (الخشية )

 من معرفة العبد بجلال الها وهيتّه. والخوف إنما يكون لعامة المؤمنين، حيث يلجأ صاحب الخوف للهرب بما يخاف.
أما الخشية فهي للعلماء بالهّ تعالى، حيث هي خوف مقرون بمعرفة؛ لقوله تعالى:






 من ربه إلى ربه:




واحذر صديقك إلا الأمينَ، ولا أْمِنَ إلا من خشي الهَ وتخشَّع عند القبور، وذِلَّ عند الطاعةِ، واستعصم عند المعصية، واستَشِرِ الذين يخشَون الها لانه.





 وقال أبو أئَوب الأنصاريُّ

 الحصن لـخشي ألا ينجو من عِظِّم ذلك اليوم (أي: القيّامة).

 خشي الهّ بالغيب، ورغب فيما رغَّب الهّ فيه، وزهد فيما أسخط الشّ.








الطاعة）، و كثرة البكاء، والتفرُّغ في الليل والنهـار（أي：عدم الانشغال بمـا لا يعنيه）، والهـرب مـن مواطن الر احة（أي：عدم ترك الطاعة والعبادة）، ووَجَلُ القلب．

والخشيةُ سببٌ للبُعد عن المعاصي والذنوب، وسعادةِ المرء في الدنيا والآخرة．
米 米 米

## 






 وقال تَتَاَلَى





 آلَرْوُ وقال تَعَالَى：

كَكَّسَوْنَتَلَمُونَ وقـال تَعَالَىْ:

كَانَأَيْعَلْمُونِ
والآيات في الباب كثيرة مشهورة.










 وَزِينَتَهَا)، متْت عليه.





























(الَّوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَسَرَّني



 والشُكل)، فَلْيَظْرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَمْفَلَ مِنْهُرا).



(00/\&T1)




 (00/zV.)


















 كِ



 ( $00 / \mathrm{LVTV)}$



(00/EVN)



(00/EN.)















(00/£ / \&)






(ألَّلَعْتُ في الجَنَّةِ
 عباس، عوروا البغاري أئضًا منرواية عمراذبن الحصين.
(00/\& / (1)






## * * *

## (الزههل)

الزُّهْد: هو بُنْض الدنيا المذمومة عند الشَ، والإعراضُ عنها، فيترك كا الزاهدُُ راحَّ الدنيا



 المباحات إلى طاعات بتغيُر النية فيها صارت من النافعات في الدار الدار الآخرة.
 قوله تعالى:







ومَن تَرَك الواجباتِ مِن الأعمال وانشغل بالمباحات وفضولها كانَا كان وَّ الزُّهد


بالنسبة إلى نناسة الآخرة.

ولا يستحقُّ العبدُ اسمَ الزُّهد حتىن يزهد في ستة أشياء: المالن، والصور (حب النساء والانشغال بالمـخلوق) والرياسة، والناس، والنغس، وكل ما دون الله. وليس

المر اد عدم امتلاكها.
فها هما سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، مع ما لهمها مِن


 شيء آخر نفيس.
أَقّسام الزههلد : وقد قسَّم ابنُ القيم الزّّهُدَ إلىن أربعة أقسام:




كان الزهلُ فيها مستحبًّا.
الثالث: الزُّهد في الفُضُول، والفضولُ هو ما زاد عن حاجة العبد في حياته كالطعام والشراب واللباس والسكن وغيره، وكذلك فضول الكلام والنظر واللقاء والجلوس للناس.
الرابع: الزهد الجامع لذلك كلِّه، وهو الزُّهد فيما سوى ما عند الله تعالىن، وفي كل ما يشغلك عن الها.

وأفضل الزُّهُد هو إخفاءُ الزهد عن الناس حتىن لا يُصيبه الرياء، وأصعبُ الزهد فيما
 أولها: عِلم العبد بحقارة الدنيا وزو الها، كما قال الهَ تعالى:
 .
الثاني: عِلم العبد بعظمة الآخرة، وهي دارُ البقاء والخلود والنعيم، فيزهد في الحقير الزائل إلثي العظيم الباقي.



فهذه الأمور الثلاثة تُسهِّل علىن العبد زُهدَه في الدنيا.



 واحدةٍ منهما بَنْونَ (أي: أبناء)، فكونوا من أبناء الآخرة و لا تكونوا من أبناء أبناء الدنيا، فإن اليومَ عملّ و لا حساب، وغدًا حساب بلا عمل.
 أرضَ الله بساطًا، وتُرَّابَها فر اشُّا، وماءها طِيبًا، والكتابَ (أين: القرآن) شعارًا (أي: خاصة نتسها)،



 ولكن أن تكونَ بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا




 العباءة（أي：حيث كانت في زمانهم من مظاهر الزهدو والورع）．

فيتسهل عليك الإعراض عنها．
قّصص في الزهله ：
قصصة ：رُوي عن عمر 夫丷天 ألَّلْن الثيابِ إذا وَفَدَتْ عليك الوفود من الآفاق، ومهٌ بصنعة الطعام تُطعمه وتطمه من





 لونه، ثم أمر بالمائدة فرُفعت ووُضع الطعام على دون ذلك، أو وُضِع على الأرضى．














 دعاك إلىن لبس هذا؟ فسكت، فقال: أُكِّمك ولا تُجيبني. فقال: أكره أن أقول زهدًا


 إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهنا و فقال: إن صا صاحب الما المنز لا لا يَدَعُنا فيه. اهـ. والز اهد لا يز احم أهل الدنيا علني دنياهم، بل هو قانع متو كل علىن ربـه، صرف
 .

## 米 米

## 07- بـاب فضل الجوعوخشونة العيش والاقتّصار على القليل من المأكول

## والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظالنفس وترك الشهوات

قَالَ الهُ تَاَلَىْ:





وقـال تَعَالَىْ:

والآيات في الباب كثيرةٌ معلومةٌ.



تِبَاعًا (أي: متو اليات) حَّنَّى قُقْضَ .







رواه البخاري. (مصلية) بفتح الميم، أي: مَشْوِيَةٌ.
(07 / \& \& ( )

وفي رواية لَهُ: وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا (أيْ مَشْوِيَّة) بَعْنِه قَطُّ.
 بَطْنَهُ رواهمسلم. (الدقل): تَمْرٌ رَدِيءٌ.































 وَقوله: (ووولت حذاءء) هُوَ بحاءٍ مهملة مفتوحة، ثُمَّ ذال معجمة مشَدَّدة، ثُمَّ ألف ممدودة، أي: سريعة.
 يجمعها. و(الكظيظ): الكثير الممتلئ. وَوَوْلُه: ("رَحت") هُوَ بِتح الثقاف وكسر الراء، أي: صارت فِيْهَا قُروح.





بغذاء مألوف فلا يختاط بعضه بيعض من شدة جفافه وتنتّه) . متقت عليه.






















 وَشَرِبَ الفَضْلَةَّهَ روها البخاري.
(OT / O-Y) وعن محمدِ ابِنِ سيرينَ، عن أَبي هريرةَ











رواهالبخاري.

رواهالبخاري.





 مَعَهُ رواهم مسلم.



وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ (أي: بدانة الجسم من كثرة الطعام وقلة الجهد))|. متنق عليه.



## حسن صحیح"،




(













































كَادَتْ تَنْضَجُ، فقلتُ: طُعُيِّمٌ لي، فَقُمْ أْنْتَ يَا رسولَ الهَ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ، قَالَل: (اگَمْ
 الفرن) حتى آتِي") . فَعَالَ : ((قُومُوا).

























(or /OY.)
















ذَلِكَ وَأَهْلُ البَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤُرْا







## 米 米 米

## （ البـلّاذةٌوحسن السيهت ）

البذاذةُ والتبذل هي：سُوء الهيئة والثياب، فالر جل الباذُّ الهيئة هو مَن لَبِسَ من ثيابٍ
 إن التو اضعَ في اللباس لغير القادر، وكذلك تَرْك التبجُّح والغرور به للقادر ． كلُّ هذا من علامات الإيمان الصحيح، ولكن لأن الحقَّ لا يتعارض فإن اللّهُ تعالى قال：

 ودفع المفاسد، وتحتها تندرج كلُّ القواعد الشرعية والفقهية، فحينما يستعمل الإنسانُ لباسه لمر اده فإنه يو ازن بين إظهار نعمة الله عليه و التو اضع في اللباس بحَسَبَ الحاجة．


أحمد بن حنبل (أي: وهو الزاهد الكبير).





وقيل في منثور الحِحَمْ: الْبَنْ مِنَ الثياب ما يَخْدُمْاكَ ولا يَسْتَخْدِمْكُك.

 بثيابه، والفقير قد يكون الأفضل في حقِّه أن يُحسن لباسه؛ لئلا يكون النِّ منه شبهة في في









 والصمت، والحركة والسكون، والدخول والدن والخروج، والسيرة العملية في الناس، بحيث يستطيع من ير اه أو يسمعه أن ينسبه لأهل الخير والصر الصلاح و الديانة والفاح

 لبعض المهن والأعمال يطلب فيها التميز والاشتهار؛ ليعرف أصحابا بالبا وتشتهر أعمالهمم،


 * * *

# بـاب القناعة والعفافوالاقتصـاد في المكيشة والإنفاقة -ov <br> وذم السؤال من غير ضرورة 

قَالَ الهَ تَعَالَى :



 قَوَامَا
 يُطِعْوُونِ
وأما الأحاديث، فتقدم معظمها في البابينِ السابقينِ، ومما لَمْ يتقدم:





























 يُغنِهِ الله) ) متنق عليه، وهذا لثظ البخاري، ولنظ مسلم أخصر .
(لَا تُلْحِفُوا


(OV / OYN)


























عيشٍ－فما سِوَاهُنَّ مِنَ المسأَلَةِ يَا قَبِيَةُ سُحْتٌ（أي：حرام）، يَأَكُلُهَا صَاحِبُهُا سُحْتًا）．．رواه





 النَّاسَ＂، متفق عليه．

## 米 类

## （القّنـاعة）

القانعُ：هو الراضي بما قَسَم اللهُ له من رزقٍ وحياة．فالقناعة هي الرضا بِّسمة الهَ لنا في الِّ
المعيشة، وتَرْك الحرص على طلب المراتب العالية في الأموال والجاهو الرضا باليسير منه．







 قال：من دان نفسه（أي：حاسب نفسه）．
كتب بعضُ بني أَمَيَّة إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفي رفع حوائجه（أي：يطلب منه أن يوصل

 الحظوظ (أي: طلب الشهوات والجاهبالمبالغة)، وبراءتُها من المُرَاءاة.
وقال حكيمٌ: وجدتُ أطولَ الناس غمًّا الحسود، وأهنأهم عيشًا القنوع، وأصبرّهم
 للدنيا، و أعظمهم ندامةً العالم المُفُرِّط (أي: الواقع في الخطئةً) . وسئل بعضُ أهل العلم عما يملك من أمو ال فقال: قلةُ تَمَّنِّكَكَ، ورضاكُ بما يكفيك.
 الإسرافو التتير ) في الباطن، واليأس عما في أيدي الناس. واعلم أن القناعة رأس الغنى.

## ( العفةّوالعففاف)



 الشَّرَه وجمود الشهوة. فالعفيف هو مَن يباشر الأمورَ علىن وَفْق الشرع والمروءة، والمروءة تستلزم النزاهة والصيانة والعفة.

> أنواعالمفة: : والعفة على نوعين:
 والثاني: كَفُّ اللسان عن الأعراض النوع الثاني: العِفَّة عن المأثم: وهي قسمان: الأون: الكَفُّ عن المجاهرة بالظّ بالظلم. والثاني: زَجْر النغس عن الخيانة.
 والنزاهة، والتباعد عن الشر والجهل. والأخلاق الكريمة هي: الكرم، والإيثار، وستر

العيوب، والمبادرة بالمعروف، والحِلْمِ عن الجاهل . فمَن رُزِق هذه الطبائع والأخلاقِ قادَتْه للكمال، مع أن الكمال أمر عزيز قليل.
تَقام الْفَةٌ : ومِن تمام الحِفَّة أن تكونَ في اليد واللسان والسمع والبصر:
فعفة اللسان: الكف عن السخرية من الآخرين، والتجسس، والغيبة، والنميمة، والهمز، والتنابز بالألقاب والكذب. وعفة البصر : هي الكَفٌّ عن مَدِّ العين إلىن المحارم وزينة الحياة الدنيا الباعثة علىن الشهوات الدنيئة.

وعفة السمع: هي الكف عن سماع المسموعات القبيحة والماجنة.
وعفة اليد: هي الكف عن الحرام، والكف عن السؤال من الناس لغير سبب شرعي.
فتمام العفة أن تكون الجوارح كلها تحت عباءة الشرع واحترام العقل، لا بالشهوة والهوين.


(TTOY)، صححه الألباني (السلسلة الصحيحة) حديث (VYY).





وروي عن ابن عباس مرفوعا: (اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ، وَمَا قَلَّلَ مِنَ السُّوَا لِ فَهُوَ خَيْرُّ).


 أحمد في مسنده (YY / YY) برقم (YYA)، حسنه الألباني (صحيح الجامع الصغير ) حديث (1^• • ) .


 المؤمنين لَرَتَعَتْ أَمَّتَكُ (أي: الرتع: التلنذ المبالغ فيه بالنعم) . وقال عمُرِّيُنْ، أيضًا: لا تُكلِّفو ا الأَمَة (أي: البنت الصغيرة الضعيفة) غيرَ ذاتِ الصَّنْعة الكَسْبَ؛ فإنْمَ متىن كلَّفتموها ذلك كَسَبَتْ بفَرْجها، ولا تُّلِّفو ا الصغيرَ (أي: الطفل
 المطاعم بما طاب منها.
 السيادة والرياسة)، ونَعُدُّ العفافَ وإصالِحَ المال: المرو وءةَ (أي: أعلىن صغات الإنسان).


 وقد خر جوا يومَ عيلٍ: إن أولَ ما نبدأ بهه يو منا عِفَّةُ أبصارِنا.
وقال الماورديُّ زَحْحَّنَّهُ: إن دينَ المرء يُغضي إلىَ الستر و العفاف، ويؤدي إلى القناعة والكفاف. وقال ابن مُفُلح زَحْحَّنَّهُ: كان يقال: الشكر زينة الغني، والعفاف زينة الفقير. ضرر الجاهل

قٌصهة : رُوي أنه كانت هناك فتاة إبان الدولة العثمانية خرجت لزيارة جدةٍ لها في آخر البلدة، فهطلت الأمطار الشديدة في ذلك اليوم، والتى لم تستطم معها السير أو الرؤية، فأوت إلى بيتٍ كانت تحسبه مهجورًا من السكان لتُتَّى هذا المطر الشديد،

 المطر والرعد زادا، فامتثلت لما قال وطلبت من ربها الحفظ والستر .

وعند دخولها المنزل وجدته خاويًا تقريبًا إلا من بعض المؤن والأثاث والنار مشتعلة، فطلب منها التقرب للنار وجعل النار بينه وبينها، وعندها رأتها أته الفتاة بعد فترة من الزمن يقوم بأخذ أحد أعواد النار المشتعلة ويقوم بإحر اق أصابعه واحدًا تلو الآخر، فأحسَّت بخوفٍ شديد من هذا الشخص غريب الأطوار، وتمنت لو أن المطر يتوقف لتنفذ بجلدها وتعود لبيت أهلها، وفعلًا توقف المطر وقام الشاب وقال: أين منزلك لأوصلك لبيت أهلك؟ فلم تُجِبْ، فقال: إذن أسيرَ في الطريق وارمِى إلىَّ بحجر في الاتجاه المؤدي للبيت. ففعلت ما طلب منها، ووصلت إلى بيت أبيها خائفةً وقد وجدت أهلها قلقين عليها، فأخبرت أباها بما جرى لها، وبما جرى لهذا الشاب الذي أقلقها ما فعل بنفسه، فتعجب الوالد من ذلك وذهب لملاقاة الشاب دون أن يخبره بأنه أبوها؛ ليعرف قصته، وفعلًا ذهب لمنزل الشاب
 بتلك الليلة فردَّ عليه الشاب بأنه أحرق أصابعه واحدًا واحدًا كـى يتذكَّر عذاب النار ولا يقوم بفعل حماقة مع الفتاة. وبعد هذا الشرح تقدَّم الو الد بعرض ابتنه على هذا الشاب للزواج بها وقَبِلَ الشاب ذلك. اهـو اهـ.

والعفة دليل كمال النغس وعزها وشرفها، والمجتمع الصالح مجتمع عفيف.米 米

## 

(ON / OrV)






## عن السؤال والتعرض لالإعطاي

قَالَ الهَّ تَعَالَى :








 * * *

## ( آداب الكسببوالمحاش )

إن الهَّ تعالىن ربُّ الأرباب ومُسِّبِ الأسباب، قد جعل الآخرةَ دار الثواب والعقاب، وجعل الدنيا دار العيش والاكتساب، فالدنيا مزر رعة الآخرة، وهي دار التكليف والعمل،
والآخرة دار القرار والجزاء.

 والدنيا ليست الدار الأصيلة للإنسان، وليست كذلك عدمًا فيتر كها؛ قال الهَ تعالى:
 تَّْكُرُونَ .
 الحالال والتوَرَّعِع في الطعام والشُرابِّ




 وواجبات، فلا يُضحِّي بمسئو لياته وله أن يضحي بجزء من شهو اته، على ألا يتعارض ذلك مع شهوات الآخرين كالزوجة والولد.

 يحتفظ بروحه فستضيع آخرته كذلك.









 طلب الرزق يقول: اللهم ارزقني؛ فقد علمتم أن السماءَ لا تُمطر ذهبًا ولا فضةً. وقال أيضًا لرجلٍ يغرس زرعًا في أرضه: أَصَبْتَ، استغنِ عن الناس يَكُنْ أَصْوَنَ لدينك وأكرَمَلك عليهُمَ.
 وسُشُل إبر اهيم بن أَدْهمَ عن التاجر الصدوق: أهو أحبُّ إليك ألمَ أم المُتْفِّغ للعبادة؟


وسُّل الإمام أحمد بن حنبل


 في نخيلهم وهم القدوة.





وقال أبو سليمان الدارانيُّ زَحْحَنَّهُ: ليس العبادة عندنا أن تَصَفَّ قدميك (أي: في الصاة) وغيرُك يَقُوت لك (أي: ينفق على طعامك)، ولكن ابدأ برغيفيك فأَحْرِزْهما (أي: تحصل عليهما بالعمل والكسب) ثم تَعَبَّد.



ليس من الرغبة (أي: المذمومة) في الدنيا اكتسابُ ما يصون العرض فيها.




شغلهم بالكسب والمعاش رحمةً منه وامتنانًا.




 في الأثر: (اما أَوحِيَ إليَّ: أنِ اجْمَعِع المال وكُنْ من التاجرين، ولكن أَوحِيَ إليَّ أن سبِّح بحمد ربك و كن من الساجلدين، وَاعبد ربك حتى يأتيك اليقين"). ذكرهالعراقي فيتخريج أحايث
الإحياء ( / / • \&) برقم (1090) وعزاه لابن مردويه في تفسيره.

فهـو يعيـب علـي مـن انشـغل عـن مقصـود حياتـه وانغمـس بالكليـة في جمـع دنيـاه، وذلك تنييعًا وو عظًا له، وإلا فإن كثيرًا مـن الصـحابة اشتغل بالتجارة، وبعضهـم كـان يعمـل في جمـع


الكفايةَ لنفسه وأولاده وأنفق على دينه وأركانه من الحج و الز كاة والجهاد فهو في حقِّه أفضل.


 وأمثالهم، أو كحال السلطان و القاضي والحاكم، فهؤلألاء واجبٌّ علين الأمة أن يكفوهم التكسب والسؤال ليتفَّرَّوا لأمرٍ أهمَّو وأفضل لهم وللمسلمينـ


 تيمية وابن القيم وابن كثير، وغيرهم كثيرون.
 بحاجته، وإنما يكون ذلك من بيت المال.
 وسائر الخلفاء ليتغرغوا لشئون المسلمين. بعض الناس قد يتص يتصور أن الإنسانَ إذا تدانيَّن






 إصر ارًا، وسنة سيئة أحيتها عدوانِانًا
فْعُلم من ذلك أن الإنسانَ إذا صار غنيًّا بالمال يسبق الفقير لو كان متعمدًا النقر.

 الواقعات والأحوال المختلفة فيستفتي فيها؛ وذلك لأنه قد تحدث له مه مُعِسدات في المعاملة



















 لأجل الكسب؛ فهو مؤمن خالص.

فالمنافق يأخذ من الدنيا بالحرص وهو الشره المذموم ويمنع النفقة والكرم والجود على من يستحق لأَجْل الشَّكِ في الرزقَ وينّ وينفق ما ينغقه رياء وسمعة؛ لعدم الثقة في الاستخلاف والعوض مَن الله، أما المؤمن فيأخخ حظه من الدنيا بالخوف والور ويقتصد في نفقته مع شكره هله وينغق ما ينفقه خالصًا لو جه الله تعالىن.
 وأسنانها لقمة الحالال. وقال حكيهّ: إذا لم يكن في التاجر ثلاثُ خصا خصالٍ افتقر في الدارين

 والجماعات، وطلب العلم في بعض الساعات، وإيثار رضا الهّ تعالى على غيره.



الدستدرك بر بقم (V^99)، وقال: هذا حايث صحتح الإسناد ولم يخرجاه. ووافنه الذهبي.

وعلى هذا يجب أن تشتمل المبايعات والعقود فيما بيننا على أربعة أمور:
1 - أن تُوصف بأنها صحيحة من الناحية الشرعية. Y - أن تكون بالعدل الذئ أمر به
 وأمور الآخرة، بألا ينسى القيام بأعمال الدين الأخرن الانين من العبادات وغيرها.

## 米 米

## .










متنقع عليه.




 عَلَيْكَ)، متمتق عليه.








 خَيْرُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى1") . رواهِسلم.






السؤال) أَوْ يُبَخَّكُونُي، وَلَهْتُ بِبَاخِلٍ". رواهمسلم.





























(أي: فالمنقق تستره بركة نفقاته وتخفي عيوبه، أما البخيل فإنه مكشوف مغضوح بيخله فلا ينّ ينفق إلا




 أَيضًا: بكسر الفاء وإسكان اللام وتخخفيف الواو، وَهُوْوَ: المُهْرٌ.







 هي: مَسِيلُ الماءِ. (أي: إنه كان يخرج من ماله للأرض ما تحتاج إليه، ولعياله ما يحتاجون إليه، ويخرج الباقي لوجه الهُ تبارك وتعالى، وليس المقصود ثلاثة أجزاء متساوية، وإنما بحسب الحاجة والضرورة).

## 米 米

## ( الإنفـاقو والكرم والجود )

أولا: الإثنفاقٌ ؛ هو إخراجُ المال الطَيِّبِ في الطاعات والمباحات، ومنها: النَّنَّة على العِيال
 بالصدقات، والإنفاق في الجهاد. ومن الإنفاق: القرضُ الحسِن: حيث وَئ وَعَده اللهُ بإنماء
 ذلك المال ولكن بشروط:

 الثاني: أن يُخِرجَ المالَ طِيّةً بَه نفسُه ابتغاءَ مرضاة الله. الثالث: ألا يَمُنَّ به، ولا يُؤوْي به المُستقرض. قال الإمام النوويُّ ذَّحْنَّهُ: الإنفاقُ الممدوح ما كان في الطاعات على العيال والضِّيفان (أي: الضيوف) والتطوعات. وقال عليٌّ بن أبي طالب
 بمائة درهمى، ولَأَن أصِلَه بمائة درهم أحبُّ إليَّ من أَن أُعتق رقبة.
ثِانيـا : الكرم: وهي كلمةٌ تدلُّ على الشرف في الخلق، وهو ضلّ معنى اللؤم والخُّبْث. فيقال: رجلّ كريم، أي شريف الأخلاق، وهو الذي يصفح عن الذنوب. ويقال في
 مَن كان واسعَ الأخلاق والصدر . لكن اسم الكرم يُطلَّق علنُ إنفاق المال الكثير في الأمور

العظيمة القدر، الكبيرة المنغعة، مع سهولة ورضا وسخاء في النغس.




 الآخرين مع القدرة على الإيذاء والضرر سمِّي عفوًا، وأما إن كان بِّنذل النفس فيّ في الملمات فهو شجاعة. والكرم إذا وُصِف به النّهُ فهو وَصْفٌ لإِّا لإحسانه وإنعامه، أما الإنسانُ الكريم فهو صاحب الأخلاق العالية والأفعال المحمودة التي تظهر منه، فإن لم تظهر الأفعال المحمودة فالا يقال كريمًا.

















 غِرًّا، فهو كريم الأفعال والأخلاق، أما الفاجر فهو ليُيمّ مخادع.



 ووقت ما يحتاجون) والر أفة بالسائل مع بَّذل النائلَ (أيى العطاء) .
 الكرم، والسخاء، والحلم، والر ألفة، والشكر، واليو، والبر، والصبر.


 أكرمه فهي نفسُه التي بين جَنْيْهي الأَمَّارة بالُُّوه.


 والتعنيف، وليكن جودك وكرمك رغبة وسخاء وساء نغس لا رهبةً ولؤومًا.

ثُالثًا : الجُوه : وهي كلمةٌ تدلُّ علىن السَّماحة بالعطاء الكثير، فالجَوَادُ هو السَّخِيُّيُ











 وقال حكيمٌّ: جود الرجل يُحبِّه إلى أضداده، وبخلهَيُّيِّضه إلىن أو لاده.
 أحدها: الجود بالنغس: فيجود بنغسه عن دينه وماله وعرضه ووطنه في الحق. الثانية: الجود بالرياسة: فيستعمل رياسته في خِدمة السائل، ولا يَضِنُّ (أي: ييخل) بها بها، ويني هذا مشقَّة نفسيَّة كبيرة على صاحب الرياسة؛ فقد يُضحِّي برياسته جودًا على الآخرين. الثالثة: الجود بر احته ور فاهيته: فقد يَكِدُّ ويتعب في مصلحة أهل الفضل ويملأ وقتهم بما يحبون. الرابعة: الجود بتعليم العلم للآخرين: وهو من أعلى مر اتب الجود، وهو أفضل ولا شك من الجود بالمال؛ لأن العلم أشرف من المال، وإن كان هذا لا يغني وليس بديلًا عن الجود

بالمال أيضًا فهو أفضل، ولكن لا يبخل صاحب العلم- إن كان غنيًّا - بالجود بماله أيضًا. ومن علامة الجود بالعلم أن تبذله لمن لا يستحقه دون أن يسألك، فقد يستحي منك أو لعله يجهل علمك، بل تطرحه عليه طرحًا. ومن الجود في العلم أن تجعل كالامك


 وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان يكونون في حاجة إليه ليأكلوا أثناء سفرهم في
البحر، وعند ذلك فحاجتهم لإنقاذ حياتهم ونفو سهم أولىن.

الخامسة: الجود بالجاه والسلطان والمكانة بين الناس: كأن يشفع لأحدهم أو يمشي مع صاحب حاجة لذي سلطان ونحوه-أي تسهيل خدمة المحتاجين ممن لا يستطيعون الوصول لحاجتهم - وذلك زكاة جاهه وساطانه.




السابعة: الجود بالعرض: أن يُسامِحَ مَن شتمه أو سبَّه أو خاض في عرضه فيه من سلامة الصدر وسعة الخلق وراحة القلب ما فيه.
الثامنة: الجود بالاحتمال والصبر والتغاضي عن ذنوب وأخطاء الآخرين: وهو جود صعب لا يقدر عليه إلا أهل النفوس الكبار، وفيه العز والشرف.
التاسعة: الجود بالأخلاق الحسنة وطلاقة الوجه والبِشْر : وهو مع سوء أخلاق الناس أمر صعب وعالي المقام، فهو مقام فوق احتمال الأذن؛ حيث يقابل السوء بالحسنى، ولهذا كان صاحب الخلق الحسن يبلغ درجة الصائم القائم، وهو أفضل ما يوضع في

ميز ان العبد يوم القيامة، والعبد لا يسع العباد بماله ولكن يسعهم بخلقه واحتماله. العاشرة: الجود بالزُّهد فيما في أيدي الناس: فلا يلتفت لدنيا الناس، ولا يستشرف لها بقلبه ولا لسانه. وهذا يمنح الفقير الفرصة الكبيرة لدخول باب أفضل من جود النغس بالمال. ولهذا قيل: أفضلُ العطيَّة ما كان من مُعسِرٍ إلىن مُعسِرٍ. وِسُّل حكيم: مَن أجودُ الناس؟ قال: مَن جاد من قلة، وصان وجه السائل عن المذلة. واعلم أخي أن المؤمن جواد كريم في كل أقو اله، لا يرضى بافتّنتار أحد من





 تفرقته على الفقراء والمساكين، وإذا زويت عنه الدنيا لم يجنيا يجتهد كثيرًا في طلبها، وهذا دليل كرمه وجوده بدنياه من أجل آخرته.
 واللؤم من الكفر وأهل الكفر في النار، و الجود والكرم من الإيمان وأهل الإيمان في الجنة. الفرق بيئ الكرموالجوده : الكرم غالبًا ما يكون نتيجة حاجة واضحة حق يسأل من أجله الأغنياء وأهل الكرم.
أما الجود فهي صفة ذاتية تدفع صاحبها للنفقة حتى بدون حاجي الئن السائل، فهو يعطي للفقير وللغني وللقريب والبعيد، فييذل العطاء الكثير من غير سؤال من الآخرين.

## * * *

## 71 - بـاب النهي عن البخلو والشح

قَالَ الهَ تَعَالَى :

 7 1/ .وأما الأحاديث تتقدمت جملة مِنْها في الباب السابق.




## * * *

## ( البخل والحرص والطمع )

أولا: البثخل: وهو المنع والشُّ، وامتناع البذل في كلِّ الوجوه. والبخل هو المنع من مال نفسه، أما الشح فهو بخل الرجل من من مال غيره.

قال القرطبي: البخل المذموم في الشرع: هو امتناع المرو عن أداء ما أوجب اللّ تعالى عليه.

 وخاصة الملوك و والأغناء والعظماء. وقد يبخل الإنسان بماله علىن نسا نسه مع الحاجة إليه اليه فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوين ويشتهين الشهوة فيمنعه منها البخل.

## أسبابِالبُخلِلِ:





خصال البخل. وهذا لمن له حظ في التدين، وأما إذا كان من أهل المعاصي فإنه هيخل بما في يديه ليستعين به على المعاصي وينغته في غير طير طاعة وذلك الذي الني خسر الدنيا ليا والآخرة.








 مصيبة المال: ومصيية المال في ثلاثِ: ا- أنه قد يجرُّ إلى المعاصي؛ لأن مَن استشعر قدرةً على المعصية وسهولةً انبعث الداعي إليها ودفتنه إلىن النجور وارتكاب الميا المعاصي. والمال فيه نوع قدي قدرة كما أن العجز عن امتلاكه قد يحول بين الإنسان والمعصية، وهذا مهم في تريبية النفوس؛ ولهِّا فإنـا فإن فتنة




 فيقتحم الشبهات، ثم المداهنة والنغاق مع أهل الـدنيا والرياسات والأهو الأموال؛ لأن مَن كثر ماله خالطه الناس فالا يسلم من نغاق وعداوة وحسد وغيية، فقد يقع في الحرام.

 في ماله، فالمزارع في الخصومات، والتاجر في الشركاء و الزبائن وصاحبا ونب المالي





الحرص والشره وسوء الظن ومنع أداء الحقوق.

ققصة: يُروون أن أحَدَ الصالحين نزل ضيفًا علنى صديقِ له من البخاءاء، وما أن وَصَل









 فقد لبستُ حذاءً الضيف. اهـ.
 الإعراض عن أعمال الآخرة، علىن الرغم من أن الدنيا لا تُّدَمُ ذمًّا مطلقًا؛ لأن اللَّهَ وَضَع في

الطباع تَوَقانَ النفس إلىن مايُصلحها.
لذلك نقول: صالحُ دنيا الناس فيه معونة على صلاح دينهم، فلإنسان في الدنيا المسكن والمطعم والملس والمشرب والمركب والمنكح، فصلاح هذه الأشياء إنما هو تو توطئةٌ لصلاح دينه، فسعادة المرء في أربعة: الزوجة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب


 والحرص غيرُ زائدِ في الرزق. وقد قيل: من لم يُّجزئه من العيش ما يكا يكفيه لم يجد من من العيش مايُغنيه. وقيل: والناس رجلان: طالبٌ لا يجدن، وواجدُّ لا يكتفي.
وقيل: أغنن الأغنياء من لم يكن للحرص أسير او أفقر الفقراءمن كان الحا الحرص عليه أميرًا .
ومما جُجِلت عليه النفوس، الحرص علىن طلب الممنوع، فالمرء حريص علنى ما منع.
وقيل: النهن عن الشيء داع إلن تعاطيه، والممنوع مرغوب.

 فإنما يرغب عنه ولا يشتهيه لأنه إذا أراده وجده. قال عليُّ بن أبى طالب



 العِرض فيها وقال: ليس من الحرص (أي: الينموم ) اجتالاب (أي: طلب) ما يقوت البدن.
وصلاح الدنيا قد يكون إنما بأن تُعطَّ قدرها، فطريق الاعتدال في أخذ الإنسان من
 الأحيان قد يكون عونًا لها وقضاءً لحقها. وكان سفيانُ الثوري: يأكل في أو قاتٍ طيِّبَ

الطعام ويحمل معه في السغرِ الحلوى. و كان إبراهيمٌ بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات، ويقول: إذا وَجَدنا أكلنا أكل الر جال، وإذا عَدِمْنا صَبْرْنا صَبَرَ الر جال.

وكان أصحابُ النبيِّ ملاحظة النغس، فإن في المشتهـن حِفظَ النفس وإصلاحها، ونشاطها للذير، فالمال لايُزَمُّ

لذاته، بل قد يُمدَح؛ للتوصُّل به إلى مصالح الدين والدنيا.
قال سعيد بن المُسيَّب رَّحَّنَّهُ: لا خيرَ فيمن لا يُريد جَمْع المال من حِلِّه يكفيه وَجْهَه عن الناس، ويصل به رحمه، ويُعطي منه حقَّ،، كانوا يرون الشفعة (أي: النصرة والمساعدة

 1 - إما بسبب شدة حرصه في طلبه، حتى تضيعَ به أعمال الآخرة المطلوبة منه ويصبح قَصْدُه وهدفه جَمْعَ المال فقط. r - أو الحصول عليه بطريق غير مشروع.
r- أو حَبْسه عن حقه، فلا ينفق علىن من وجب عليه ولا يتصدق منه على من
يستحق.
ع - أو إخر اجه في غير وجهه، فيستعمله فيما يخضب الله.
0 - أو المفاخرة به على الناس إعجابًا بنغسه.
قال تعالى1:



و كان الصحابة يخافون مِن فَتْح الدنيا، فهِا عمر نِّيْنَّه لما رأى الفتوح يبكي ويقول: ما

 لدغك قتنك سُمُّه. قيل: وما رُقْيته؟ قال: أَخْذه مِن حِلِّه وإخر اجه في حقِّه. والمال عند موت العبد يُؤخذ منه كله ويُحاسب عليه كله.
ثُالثتا : الطهع : الطمعُ طُمَعَانِ: طمحُ محمود: وهو الرجاءُ في رحمة الله وتوقُّع الخير، كما
 وطمعٌ مذموم: وهو الطمع في حُطَام الدنيا، أي فوق ما يحتاج هو وأهله، كمَالٍ عارضٍ أو منصبٍ زائل. و الطمع المذموم هو تعلّق القلب بالشيء دون أسباب سابقة له، وهو بمعنى الأمل.
 الفقيرَ. وقيل: الطمع أوله شُّ في المقدور، وأوسطه اكتسابٌ للذل وآخره حرمان.

 رغبة الاستكثار من المال لغير حاجة حقيقية، فلا يقنع بما أَوتي وإن كان كثيرًا، ولا يستكفي بما مُنع وإن كان حقيرًا، وهذا حالُ من لا يرى لنغسه قدرًا، ويرى المالَ أعظمَ خَطرَا، فالمالُ عنده أجلُّ، ونفسُه عليه أقلّّ، فلا يسمع لتأنيبٍ ولا يقبِل لتأديبٍ ونٍ والأمل هو توقُّ حصول الشيء رغم استبعاد حصوله، وطول الأمل هو الحرص على "الدنيا والانكباب عليها والحبٌّ لها مع كثرة الإعراض عن الآخرة.
 انتهيا إلىن قرية، فقال عيسى عليه الصالاة والسلام لصاحبه: انطلق فاطلب لنا طعامًا من هذه القرية. وأعطاه ما يشتري به. فذهب الرجل، وقام عيسى عليه الصلاة والسلام يصلى، فجاء بثلاثة أرغفة، فقعد يتظر انصراف عيسن من الصالاة، فأبطأ عليه فأكل رغيغًا، وكان عيسين عليه الصالاة والسلام رآه حين جاء ور أىن الأرغفة ثلاثة، فلما انصرف من صالته لم يجد إلا رغيغين، فقال له: أين الرغيف الثالث؟ فقال الرجل: ما كانا إلا

رغيفين．فأكالهما．ثم مَرَّا علىن وجوههما حتىن أتيا على إبل وغنم ترعىن، فدعا عيسىن عليه الصلاة والسلام واحدًا منها فجاءه، فذبحه وأكالا منه، فقال له عيسى：بالذي الذي أراك هذه الآية مَن أكل الرغيف الثالث؟ وفقال：ما كانا إلا اثنين．

 عيسى：بحق من أر اك هذه الآية، مَن صاحب الرغيف الثالث؟ فقال：ما كانا إلا اثنين． فمَرَّا على وجوههما حتنى انتهيا إلى نهر شديد التهيج، فأخخذ عيسن صلوات ات الهّ عليه بيد الرجل ومشى به على الماء حتى جاوز النهر، فقال الرجل：سبحان الها！فقال عيسى عليه الصلاة والسلام：بالذي أر اك هذه الآية، مَن صاحب الرغيف الثالث؟ فقال：ما كانا إلا اثنين．
 عظام، وقيل：ثلاثة أكوام من الرمل، فقال لها：كوني ذهبًا بإذن الهّ．فكانت، فلما رآها الرجل قال：هذا مال！فقال عيسى：نعم، واحدة لى، وواحدة لك، وواحدة لصاحب الرغيف الثالث．فقال الرجل：：أناصاحب الرغيف الثالث．
 معه ما يحمل ذلك الذهب عليه، فمَرَّ به ثلاثة نفر فقتلوه، فقال اثنان منهما للثالث： انطلق إلى القرية فأتنا بطعام．فانطلق، فلما غاب قال أحدهما للآخر：إذا جاء قتلناه واقتسمنا المال بيننا．فقال الآخر：نعم．وأما الذي ذهب ليشتري الطعام فإنه أضمر
 فوضع السم في الطعام وجاء، فقاما إليه فقتاه وأكا وألا الطعام فماتا．


 ويتجاوز عما يكون منهم．

## 米 米 米

## - Y - بـاب الالايثاروالمواسـاة

قَالَ اللَ نَعَالَىْ:











الأربَعَةِة). متُق عليه.













رواهاليغاري .




## * * *

## (الإيثار)

الإيثار: هو تقديمُ الشيء للآخرين، وهو ضلُّ الشُّحِّ. فالأثيرُ عندك هو هو الكريم


 الخلق، والصبر علن المشقات.





 صديقُك في السفر عن صحبة الرفاق؛ فتضيع تحت شعار الإيثار . ولا تجعل الإبيثارَ يُنسد وقتكاك، فتشغل نفسلك في قضاء مصالح الناس بدرجة يضيع

معها كُلُّ وقتك، فاجعل لنفسك ميزانًا تزن به المصالح والمضارِ، والأولىن فالأولى دون أن يتعارض ذلك مع صفات الإيثار والجودوالكرم.







 ربِّه حقَّ جهاده حتى موته الشُريف، فنال بذلك أعلىْ درجات الإيثار .
 أسخط النّه في رضا الناس سخط الهُ عليه وأسخط عليه الناس. ومع ذلكّ، فإن رضا




الثالثة: أن تنسب فضل الإيثار لهّ رب العالمين: فهو الذي أمدلك بهذه النعمة وتلك الصفة الكريمة، فهو المعطي والمانع علىن وجه الحقيقة، وهذا أعلى درجات الإيمان واليقين.

الأسباب الميينة على الإيثار :
أولها: معرفة الحقوق والواجبات ومعرفة فقه الأوليات: ولا يكون هذا إلا بالعلم

والتعلُّمٌ ومصاحبة أهل الفضل والصفات الكريمة.
الثاني: تعظيم حقوق وحرمات الآخرين: فإن عظمت عنده قام بو اجبها ورعاها حق
 ومعرفة ثواب الطاعات، وأداء الحقوق، وفعلّ الواج اجبات.
الثالث: أن يكره البخخلَ والشُّحَّ، ويعلم أن خََلاَصهَ في الكرم والجود والإِيثار، ويأتي ذلك بمعرفة وَتَعلُّم الأمور المنهي عنها مما لا يسع المسلم جهله؛ ليعرف مصائب الذنوب والأخلاق السيئة.
الرابع: الحرص على الأخلاق الكريمة والرغبة فيها: وهذا يكون بمصاحبة أهل الخلق الكريم والجلساء الصالحين، والبعد عن رفقاء السوء، وحضور مجالس الإليم الإيمان واليقين

> السخاءو الججود والإيثـار: و السخاء أعلى مر اتب العطاء، وهذه المراتب هي:

الأولي: ألا يَصْعُب على نغسه العطاء والبذل، وهذه مرتبة السخاء.
الثانية: أن يعطي أكثر مما يبقي لنفسه، أو حتى يُبقي لنفسه مثلما أعطى، فهذا هو
الجود.
الثالثة: أن يقدم غيره على نفسه ويؤثره بالشيء مع حاجته الشخصية إليه، وهذا هو الإيثار.

 منعك عن أخيك ما يحتاج إليه، والإيثار كما علمت أن تقدم أخاك على نفسك.




وكان قيس بن سعد بن عُبَادة من المعروفين بالجود، وقد مرض مرةً فَوَجَد من إخْوانه


 قّصص في الإيثار:
قصصة: وتأمل معي قوة الإيثار عند الموت، فهذا حُذَيفة العَحَويُّ يروي قائًا: انطلقت يوم



 هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات.

 لخادتها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تُقطرين عليه. وكانت صائمةً، فقالت: أعطيه
 كُلِي من هذا، فهو خير لك من قرصك. اهـ.

 والإيثار عند الموت (أي: تقديم الغير علن النسس وقت الشدة).
قصة : وحُكي عن أحدهم أنه اجتمع عنده أكثئُ من ثلاثين رجلاً ومعهم أرغفة معدودة لا لا تشنع جميعهم، فماذا فعلوا؟ فقاموا بكسر الأرغغة، وأطنئوا السراج (ما يُستضاء بياء به)، وجلسوا للطعام، فماذا حدث؟ فلما أناروا السراج وجدوا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد

شيئًا إيثارًا الصاحبه على نغسه. ونقول اليوم: أين هؤلاء ليصلحوا عالمنا اليوم؟! اهـ.
 كان أحوجَ مني إليه. فبعث به إليه، فلم يزل كل وا واحد يبعث به إلى آلى آخر حتى تداوله سبعةُ أبياتٍ ورجع إلى الأول. اهـ.

وفي أمشالْمَ قال اله تعالىن: والإيثار دليل كمال الإيمان، وطريق محبة الأهل والإخوان والجيران، ويُرجن لصاحبه حسن الخاتمة ودعاء إخوانه له.

米 米

## ץ

قَالَ الله تَعَالَىْ:




(




## وصرفه في وجوهه المأمور بها

قَالَ الهَ تَاَلَى : [الليل:
 . وقال تَتَالَى : .[vV: :

 (T\& /ov.)














## 米 米

## (الشُّكْرُ






 وهو ما يعرف بالعلم بأن النعمة من المنعم.

 ومن حقيقة الشكر أيضًا: أن تفرح بالمُّنعِم لا بالنعمة نسهاه ا وقال أحدُ الصالحينٍ الشكر















ذلك لأن المرادَ مِن خَلْقِ الخَّلْق وخَلْق الدنيا وأسبابها أن يستعينَ الخَلْقُ بهما في الوصول
 وحقيقة الشكر أيضًا: أن يكونَ العبدُ مُستعمَاًِ ومُشتغاً


 وأكملهم وأعلمهم رتبة نبينا محمد للغزالي. ويلي ذلك العلماء الذين هم دون الأنبياء، فهم صالحون مصلحون، أصلح الها الهس بهم سائر الخلق، ودرجاتهم بقدر إصلاحهم لأنفسهم ودعوتهم وإصالاحهم لغيرهم من
 كما أصلح العلماء دينهم، ثم يأتي الصالحون الذين أصلحوا دينهم ونفوسهم فقط، فلم
 ومن عدا ذلك من الناس فهم رعاع وهمج لا قيمة لهـم عنـد الله و ولا يتمُّ الشُّمكر

 نعمة وسعادة إما غلطًا وإما مجازًا وا واعلم أن تمام النعمة هو دخول ون الجن الجنة. وقيل: إن العبد يحتاج ليقترب من ربِّه إلى أربعةٍ: علم ومعرفة الله تعالىن، وعلم
 وهي أربع: الصحة، والقوة الجسمانية، والجمال في الهيئة، وطول العمال ولا ولا ولا ولا ولا ولا يتم منفعتها
 وشرف العائلة والنسب. ولا يتّفع بذلك إلا بأربع أيضًا، وهي: هداية الها ولها ورشده،



(7VOT) (فَمَن عَدِمَ المالَ استغرق وقتَه في طلب المعاش وضروراته، وتعرَّض أيضًا للذلة


 أن المريض لا عيش له. قيل: زدنا. قال: الشباب؛ فإني رأيت الهَرِمَ لا عيش لها لها

 وكلٌّ ما يفرغ قلبك من ضروراتِ الحياة فهو مُعِين لك علىن الدِّين؛ فالدين والساطان توءمان كما قال تعالى:



وحتى الفتهاء قالوا: إذا تساوت درجات المصلين للإمامة فأحسنهم وجهًا هو



 لقد أتممت عليه نعمتي: عن سلطان يأتيه، وطبيب يداويه، وعما في يد أخيه. واعلم ألم أن النعمة إذا لم تشكر زالت ولم تعد.
 قوم فعادت إليهم.
وقال بعضُ السلف: النِّعم وَحْشَّة (أي: يقصد كأنها ليست مستأنسة) فقيِّدوها بالشُّكر .
 تهاون بهم عرَّض تلك النعمةَ للزوال.

ورؤية النعمة في البلاء سمة الصالحين، فهنا أحد الصالحين يسأله رجلٌ ويقول:
 فأفسد التو حيد ماذا كُنتَ تصنع؟

 فإن قلت: كيف أفرح وأشكر وأرى غيري ممن زادت معصيتهم علىن معصيتي ولم


 وأما العاصي فلعل النَّ قد أخَّر عقوبتَه إلى الآخرة وعجلت أنت عقوبتك فيّ في الدنيا،
 مجانين أو صبيانًا ولم يتصرفوا بعقو لهم في دين الهّ بهذا السغه والسوء.
ورُوي أنه لما نزل قولُهَ تعالى


(1)، ، قال الأزئوط: حليث صسعت بطرة، شوراهده.





فالمصائب في الدنيا بسبب الأوزار والمعاصي، فإذا عاقبه الها في الدنيا. فالهّ أكرم من

أن يعذبه ثانيًا، وإن عفا عنه في الدنيا. فالله أكرم من أن يعذبه يوم الثيامة. وانظر لما يراه الصالحون من نعمة في البلاء نغسه: فهذا عمر بن عبد العزيز
 مِن أن أكونَ فَ ميز انك (أي: يزداد أجرُ وميزان الأبِ بِفْدُدانه لابنه في حياته).





شلّ) فقال ابنُ المبارك: اكتبوا عنه هذه.

وقال بعضُ العلماء: إن الهَّ يبتلي العبدَ بالبلاء بعد البلاء حتى يمشيَ على الأرض وم وما



ولكن الرسول

 وقال مُطرِّف بن عبد الله: لَأَنْ أْعافَى فَأَشُكُ أحبُّ إليَّ من أن أَبْتلى فأصبر. وقد روي عن عبد الله بن جعفر مرفوعًا: في عقب رحلة الطائف الشهيرة: (اوَعَافِيتُتكَ
أَوْهَعُ لِي") العر|قي يفتخريج أحاديث الإجياء (Y/ •\&• ) برقم (YVA).

أيههـا أفضل. . فضيلةٌ الصبر أم فضيلة الشكرء التحقيق فيهما أن الغَنِيَّ الذي معه مالٌّ وقد
 وصيام النهار . والصيام أفضل في حقِّ مَن غَلَبَتْه شهوةُ البطن فأراد اد كَسْرها أو مَنَعه الشِّبَّعُ

عن صفاء الفكر. فالمريض الذي يشكو مرض البطن لا يستخدم دواء الصداع والزكام،
 من الناس يرون أن الصبر أفضل من الشكر، لكن رُبَّ فقير صابرٍ أفضل من غني شاكر الصر،
 ينغقه آناء الليل وأطر اف النهار، إلا قدر الحاجة و وا الضرورة التي تناسب من في مشل حاله. درجـات الشكر : والشُّكر درجاتٌ كثيرة، فحياء العبد من تتابع نعمة الله عليه شكرٌ، ومعرفته


الله و كنف ستره شكرٌ، والاعتر اف أن النعم ابتداءً من الهَ تعالى من من غير استحقاق شكرٌ". والعلم بأن الشكرَ أيضًا نعمة مِن نِعَم الله شكر، وحسن التُ التواضع للنِّعم والتذلل فيها


وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وتلقي النعم بحسن القبول شكر،


 ويشني عليه بها، ولا يستعمل نعمه فيما يكره.

أنواعالشكر: والشكر على ثلاث:
شكر القلب: وهو امتنان القلب بالنعمة من الله فيشعر بيِنَّة الهّ عليه بالولد الصالح أو الزوجة الصالحة أو الجار الصالح أو الو الد الصالح والأم الصالحة والمال الصالح.
وشكر اللسان: حيث ينسب الفضل لله، ويشكر في ذلك أهل الفضل والمعروف. وشكر بالجوارح والنِّعَم: فيستعملها فيما يرضي الله تبارك وتعالى.



 ولهذا كانوا يُسْمُوْن الشكر: الحافظ؛ لأنه يحغظ النعم المو جودة

 تصلح النعمة إلا بالحمد و الشكر، ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار . وقال أبو سليمان الدارانيُ: جلساء الرحمن يوم القيامة مَن جُعِل في قلبه خصالٌّ:


 يُحَدِّث بها. ويقول أحُُ الصالحين: الحرٌّ لا يكفر النعمة، ولا يتسخط المصيبة، بل عند
 يشكر الكثير منه. والنعم لا تستجلب زيادتها، ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر.

 أُعطِيَ المشورةَ لم يُمْنع الصوابَ.
والإنسان الشكور قريب من الناس، حبيب إليهم، قرير العين، يحب الخير للآخرين، ولا يحسد من كان في نعمة، ويكسب رضا الرب ومححتهـ.

米 米
70- بـاب ذكر الموتوتصتصر الأمل



وقال تَعَلَىَ:
[لقمان: عr].







傦

 تَعَالَى :
 إلَيْنَا لَا تُجْجَعَوْنَ وقال تَعَاَلَّ
 [الحيدي: 17]. والآيات في الباب كثيرة معلومة. (To / OVM) التُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبُ أُوْ عَابِرُ سَبِيلٍ"). وَكَانَ بَنْنُ عُمَرَ





 فَبْينَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الخَطُّ الأَقْرُبُ) . رواه البخاري. (70 / OV (7) وعن ابِن مسعود






 وقال: حديث حسن.









## 

米 米
## （الغرور）

الغُرور：هو سكونُ النفس إلىن ما يوافق الهون ويميل إليه الطبع، وإخغاء الخدعة في
 يكون مجهول العاقبة فلايُيُدرن أيكون أم لا لا
أما الغَرور：فهو كل مايَغُر الإنسانَ من مال و وجاه وشهوة وشيطان وغير ذلك．
 الجهل والثغرور ؛ قد تميل نفس المرء وطبعه إلىن ما يوافق الهوى، وتنجرف إلى شبهٍِ



 بما في يديه، ودفعه ذلك إلىن ما لا يُحمد عقباه．

## أصناف المفتّين：

الصنف الأول：أناس اغتروا بعقولهم وذكائهم وعلومهم، حينما أحكموا فهمهم




 والحسد والرياء وغيرها، فوقعوا في الُُجْبِ بنغو سهم وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم．

الصنف الثاني: الذين اهتمُّو ا بالعبادة والعمل الصالح، من صلاة وصيام وحج وزهد وعزلة ونحوها، واغتروا بذلك، ظنًّا منهم أنها تكفيهم من دون سائر الأعمال، وظنوا بذلك أن لهم عند الله ما يوجب دخول الجنة، ولم يخافوا من أخطاء نقو سهم.
 والمنطق، وتغافلوا عن امتثال أحكام الشرع علىن النحو الصحيح، فما فرَّقوا بين حالالٍ وحرام، وإن كانوا اهتمُوٌ فقط بحسن أخلاقهمr.
الصنف الرابع: الذين اهتموا بجمع الأموال وتزيين حياتهم بفاخر الثياب والمظهر، ووقعوافي الرياء، وزين لهم الشيطان أعمالهم فغزّرّم بها.
 واحدًا، من حيث الهلوعو والسكينة؛ ولهذا من الضروري أنُنُرِّق بينهم .




 المجهود الذي يرتضيه الهّ تبارك وتعالثى.
 والأمارات يسكن بها القلب وتَتْوُكَ ثُتْتُ بالشَ، وتزيد فيها كثرة التجارب بوصدق الفر اسة.






قال ابن مسعودِ


 أَجَله، ولو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وَغرورهـ


 وقال أيضًا：أعجب الأشياء اغترار الإنسان بالسلامة، وتأميله（أي：تسويفه ورجاؤهم） الإصلاح فيما بعد، وليس لهذا الأمل منتهُ ولا للاغ لاغترار حدّا والمغتر فيه جرأة عظيمة على الله تعالىى، حيث يفسد ثواب عمله حتى رغم علمه؛ لأنه يرجو عقوَ الله بلا سببٍ يؤدي إلى ذلك، حيث يُ يُورث له الكِبرَ والُُجبِ والخيلاء،
فهو خسارة في الدنيا والآخرة.

## 米 米 米

## 77－ 77 －بـاب استحبـاب زيـارةالقبور للرجال وما يقوله الزائر

（TY／01•）（ $)$



 هو موضع بالمدينة فيه قور أهلها））．．وواهمسلم．
（MY／ONY）وعن بُرَيْدة（


## 



الترمذي، وقال: (احديث حسن".

## - YV

## لخوفِ الفتنّة في اللدين

(TV/0^\&)

والاستغفار) )". متقق عليه، وهذا لفظ البخاري.

وفي رواية لمسلم عن أَبِيريرةِ
 خَيْرًا 1 (

 الوَفَاهُ خَيرَا لي"، متنتع عليه.






## 4^- بـاب الورعوترك الشبهات

قَالَ الهُّ تَكَالَى : وقال تَعَاَلَى:








تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةَ لاَكَكَلْتُهَا)، متَتْعَعيه.























米 米 米

## （ الورع）



 قال بعض العلماء：أراد به طلب علم الحالال والحرام．

 كالأوتار（أي：من الضمور والنحول）لم يُقبَّل ذلك منـكم إلا بورِعٍ حاجزِ（أي：حاجز عن الحرام والآثام）．
 بالبول، والثوب النجس لا يطهره إلا الماء، والننب لا يكفره إلا الحالال．







 ورُوي في آثار السلف الصالح: إن الواعظَ أو الداعي كان إذا جلس للنا

 فإنه يُغسد بكالامه أكثر مما يصلح فلا تا تجالسوه السا


عذاب، وشبتهها عتاب.





 وذلك للناس كافة. أما ورعُ الصالحين فهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التالت التحريم، والوقوف





 أن الشُريعةَ بُنيت على جَلْبَ المصالح للعبد وتكميلها له، وعلى دَرْء (أي: دفع وإِعاد)

المفاسد عنه وتقليلها، ومَن لم يستطع الموازنةَ في الفعل والتَّزَك من المصالح والمفاسد فلعله قد يترك واجبًا ويفعل محرمًا، ويرى ذلك من الورع جهاًِّا منه بذلك. واعلم أيها العبد أن أكثرَ المباحات داعية إلى المحظورات؛ فإن المحظور شرعًا
 المحظور، فكانت التقوى هي الورع عن ذلك كله.

 ولكن ليعلم العبد أن الله ما جعل علينا في الدين من حرج. ومَّن عَلِم أن مالَ
 الدين من حرج، ولا يتصور الوفاء به في ملة من الملل، ولا في علا عصر من ون الألا


يفتي بالظاهر واللّ يتولى السرائر.

ولا تُوجب على نفسك ما لم يُوِجِبْه السلفُ الصالح علىن أنفسهمم، وإلا فإنك تزعم
 الدنيا وخرب العالم؛ إذ إن الفسق يغلب على الناس وليس التقوىن، فلم ينقل هذا الورع المبالغ فيه عن رسول الله

 ويلسوا ويتعاملوا علىن قدر الضرورة أو الحاجة، أو أن يلجئوا إلىن الشِّعَاب ليأكلوا الحشائش ويصطادوا من الجبال؛ لخربت الدنيا أو لًا ثم الدين ثانيًا.

 ويُؤثّر سلبًا فيه. وإذا جاءك شخصّ مجهولُ الحال لكَ لا لا تعلم له تقوكن أو ورعًا أو فسادًا

أو فسقًا وقَدَّم إليك طعامًا أو حَمَل لك هديةً، أو أردت شراء شيء من رُكَّانَّه؛ فلست




 يأكل ولا يقبل إلا بعد التئتُّت





 الواجب الاحتراز عن هتك ستره وإثارة غضبه، وليظن أنه يطعمه من الطيب ويجني الينبه الخبيث، وإلا فليتنطف في الترك.













 حَسَنٌ حَسَنٌ وذلك ولك ملاك الأمر.
وقال لغلام: ما مِكَلكُ الدين (أي: ما يمتلك به دينه) قالْ قال: الورع. فقيل: فما آفته؟ قال: الطمع (أي: في حطام الدنيا)، فعجب الحسن منـي منه.


 ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللَّنين بهما يستدلُّلُ على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يُستدل به على مكارم الأخلاق؟؟ قال: لا لا قال: لست تعرفه. ثم قال للر جل : ائت بمن يعرفك.
 يريبك، وادفع الشكُ باليقين يسلم لك دينك.


 إلثن ورعه، فإن كان ورعًا مع ما رزقه الهَ من عبادة فهو عبدُ للّ حقًّا .








قّصص في الورع：
قصة：قُحكي أن امرأةً من الصالحات أتاها نعيُ زوجها وهي تعجن، فرفعت يدها من العجين وقالت：هذا طعامٌ قد صار لنا فيه شريك؛ لأن هذا الطعامَ قد صـ صار للورثة．اهـ． قصشة：وحُكي أن امرأةَ أتاها نعيُ زو جهاو السراج يَتَّقُدُ فقالت：هذا زيت قل صار لنا فيه شريك． واعلم أخي أن الورع من أفضل درجات الإحسان، وفيه الطمأنينة وراحة البال．

## 米 米 米

## 79－بـاب استحبـاب العزلة عنلد فساد النـاس والزممان أو الخوفِ من فتّنة في

 اللدين ووققوع في حراموشبهاتو ونحوها









（79／ 099 ）وعن أَبِى هريرة

أَْْحَبْ8ُ: وأَنْتَ؟ قَالَ: (انَعَمْ، كُنْتُ أرْعَاهَا عَلَنْ قَرَارِيطَ (أي: جمع قيراط، وهو جزء من أجزاء الدينار) لأهْلِ مَكَّةَّا) . رواهالبخاري.








## 米 米

## ( آدابُالعُزْلْةٌوآفاتُها )

اعلم أن المختارَ والمطلوب هو الاختلاط بالناس علن الوجه الذي كان عليه رسولُ الله

 وأخيارهم، وهو مذهبُ أكثر النابعين؛ وذلك لما فيه من استكثار المعارف والأصحاب، و التآلف و التحبب إلى المؤمنين، والاستعانة بهم في الدنيا تعاونًا علىن البر والتقون.




 وقد روي عن فضالة بن عبيد يرفعه: (اكُلٌّ مَيِّتٍ يُخْتَمَ عَلَّن عَمَلِهِ إِلا الْمهُرَابِطَّ فِي سَبِيلِ










وقال: حديث حسن، صححه الألباني (صحتح الجامع الصغير) حديث (Vrva) .

ولكن لما عظمت أموالُ المسلمين واتَّستت دولتهم وانتشرت العلوم والمعارف
 وفضَّلوها في ذلك الوقت على المخالطة، ومنهم: سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم، وداود الطائي، والفضيل بن عياض، ويوسف بن أسباط، وبشر الحافي، وغيرهم.

 وقال وَ

 e

 ولكن إبراهيم النَّخَعي بيَّن أن العزلةَ مشروطةٌ بشرط الفقه والفهم، فلما سأله رجلّ :

 وقيل: إن الهجرَ فوق ثلاثٍ جائزّ في موضعين:
أحدهما: أن يرىن في هذا الهُجر إصالاحًا للمهجور فوق ثلاثة أيام. الثاني: أن يرى لنفسه سلامة في هذا الهُجر لما يخاف علىن نفسه الفتنة.

وعلى العموم فربما شخص تكون سلامته في العزلة والبعد عن الناس لا في المخالطة، كما قد تكون سلامته في القعود في بيته، وألا يخرج للجهاد إذا طلب منه، وليس لهذا أفضلية العزلة علىن الجهاد. ولا يُقصد بالعزلة ألا يكون مشتهرًا بين الناس، فكم مِن عابٍد معتزل تعرفه الناس كافة، وكم مِن مخالطٍ للناس لا ذِكْر له ولا شهرة. فوائلد العزْلةٌ: اعلم أن الفوائَّ تختلف بحَسَب الأحو ال والأشخاص: الفائلدةالأولى: التغرُّغ للعبادة والفكر والذِّكر، استئناسًا بمناجاة الله تعالىن بدلًا من الخلق، والتفكر في عظيم ملكوته، ولا يكون إلا بالانفراد والعزلة.



وقيل لبعض الحكماء: إلى أيلِّ شيءٍ أفضى بكم الزهلُ و الخلوة؟ فقال: إلى الأنس باله. وسئل رجل صالح: ما يشغلك عن مخالطة الناس؟ فقال: إني أَصبِّح وأْمِسِي بين نعمة وذنب، فرأيت أن أشغل نفسي بشكر الله تعالى على النعمة والاستغفار من الذنب.
 ضلَّ علمه، وعمي قلبه، وضيع عمره.

وقال حكيمٌ: إنما يستو حش الإنسانُ من نفسه لخلوِّ ذاته عن الفضيلة؛ فيكثر حيئذ
 طلب الوَحْدة؛ ليستعين بها على الفكرة والتفكر، ويستخرج العلم والحكمة. واعلم أن غايةَ ومقصودَ العبادات وثمرة المعاملات أن يموت الإنسان محبًّا لهّ،
 القلب شرط في كل واحد منهما، ولا فراغ للإنسان مع المخالطة. الثائلدة الثانية: التخلُّص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرَّض لها الإنسان غالبًا بمخالطة الآخرين ويسلم منها في الخلوة والعزلة، وهي أربع:

 وعدم ردِّ الِِيبة؛ لأن المستمعَ مشترك كِ في الإثم، وقد يُيْضضونه إذا أنكر ذلك عليهـم، وانقلبوا عليه شُمًْا وغيبً.

الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : فإنٍ مَن خالط الناسَ لم يخل من مشا مشاهدة المنكرات، فإن سكت وقع في معصية الهّ تعالى،، وقد يُنكر فيتعرَّض لمصاعبّ لماعب وأضرار، وفي العزلة السامة.

الثالثة: الرياء: وهو الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه، وأول م ما في مخالطة الناس إظهار
 الأحيان، صحيح أن المجاملة والابتسام مطلوبان شرغًا، لكن خشية الرياء تبقى في قلوبنا.


 قبرًا مو حشًا بلا مُؤْنْسٍ، وينطلق إلىن ملك عدل بلا حجة؟!

وهكذا كان السَّفَف الصالح يحترزون في جواب من سألهم عن حالهم مخافة الرياء. وقال بعضُ الصالحين مستنكرًا المخالطة والصحبة الكاذبة: إني لأعرف أقو امًا كانوا

 بعضهم حتى عن أبسط الأشياء، ولكن لو طلب أحلُّهم مِن صاحبه شئُّا يسيرًا من ماله ماله

لامتنع من ذلك. ثم يسأل: هل هذا إلا مجرد الرياء بالصحبة والنغاق في الأخلاق؟ ودليلُ ذلك أن ترى بعضهم يسأل البعض: كيف أنت؟ وكيف حالك؟ والسائل لا
 منهم يعرف أن ذلك مجرد رياء وتكلف، ولعل قلوبهم لا تخلو من ضغائن أو أحقاد. الرابعة: التطبع بالأخلاقِ الرديئة للذين نخالطهم: وهو داءٌ دفين قلما يتنبَّه له العقلاء
 عليهم في باطنه- ويقصد بالمخالطة الطعام والشراب والعبث الطويل معهم - يجعلان الفساد والفسق أمرًا هَيِّنا على المرء، ويسهل عليه فعل ذلك بسهولة؛ لكثرة معاينة ومشاهدة ذلك في مخالطيه، ويسقط عنه استعظام ذلك الذنب واقترافه.

وكما ترىن في الناس من يستعظم ذنب من ترك الصيام في رمضان، وقد يراه كفرًا، ولا
 الكفر، وذلك بسبب معاينة تكرار أمر ترك الصالاة من الناس، فيتساهل في الحكم عليها. وكما ترى الذنب الكبير للفقيه والعالم والداعية الذي يلبس الذهب والحرير، فنغضب عليه بشدة، ولا نرى في كلامه من اغتياب للناس ذنبًا ولا إثمًا للغيبة، وكثرة معاينة ومشاهدة المغتابين هون ذلك على الناس.




فكما أن الريحَ التنتة قد تعلق بالثوب ولا يشعر المرء بها، فكذلك يسهل الفساد على القلب وهو لا يشعر به.
وقد قال بِضُ العلماء: إن نَن شاهد وعَرَف زلَّة أو إثمَّا وَقَّع مِن عالم أو داعية حَ حَرُم عليه حكايتها وإشاعتها لسبيبن: أحدهما: أنها غِيبة. والثاني (أي: وهو الأعظم): أن إشاعناءنها

 وقع من هو أفضل مني وأتقى وأعلم؟!
 تذكرك كالشّ رؤيته وسيرته فالز مه ولا تغارقه، واغتنمه ولا تستحقر الونه، فإنها غنيمة العاقل

 لحال، ومن شخص لشخص.
 الخوض فيهـاو التُترض لأخطارهـا حفاظًا لدينه؛ فقلمـا تخلـو الحيـاة مـن العصـيبات والخصومات، ومعتزل هذا في سامة وألما وأمان.










الثائلدة الرابعة: : الخلاص من شرِّ الناس: فإن الناسَ قد يُؤذونك مرةً بالغِيبة أو سوء





 بغيرهم إلا الحرص ذاته عليها، وفي العزلة خلاص من ذلك. وقد قيل: معاشرة الأشرار تُورث سوءَ الظنِّ بالأبرار.



منهم فرارَكَ من الأسد.
وفي العزلة ستر على الناس؛ إذ المعتزل مستورة أخبـارهعن النـاس، ومستورة أخبـار الناس عنه، فإذا اختلط بالناس هتكت ستورهم

 علينا، إني أخاف أن نصطحب فيرىن بعضنا من بعضٍ ما نتماقت (أي: نتباغض) عليه. ففي العزلة بقاء الستر على الدين والمروءة والأخلاق والفقر وسائر العورات.
 ولا يخلو الإنسان في دينه ودنياه وأخلاقه وأفعاله مـن عـورات، ومن الأولـى والأفضل لـه

في دينه ودنياه أن يسترها، ولا سلامة مل مع انكشافها وانها.

 وقال بعضُهم: أَقْلِل المعارفَ؛ فِإنه أسلمُ لدينك وقلبك، وأخفُّ لسقوط الحقوق عنك؛ لأنه كلما كثرت الَمعارف كثرت الحقوق وعسر القيام بالجميع.

الثائلةة الخامسة : أن ينتطع عنك طمع الناس وطمعك عنهم: أما انقطاع طمعهم عنك: فذلك أن رضاهم غاية لا تدر ك، فانشغال المرء بصلاح الوا نفسه أولىن، وهناك من الحقوق الهينة التي تضيع الأوقات الكثير، والأعذار في كل










 والطمع في الدنيا يخيب في أكثر الأوقات، فليس كل من يطلب البي الدنيا تيسر لي لهو.
 الشُافعيُّ
 ولو تأذَّن الإنسان برؤية الحمقىن والثقاء لم يأمن وقوعه في غيبتهم، فإذا ردوا عليه

 من الاستعانة بالآخرين ومخالطتهم، فكلُّ ما يُستفاد مِن المخالطة مما لا يكون بالعزلة؛

فهو من مضارِّ العزلة وآفاتها.
الثائلةة الأولى : التتعليموالتقلهم : التعليم والتعلم هما أعظم العبادات في الدنيا، ولا يكون ذلك إلا بالمخالطة، والمحتاج إلى تعلم ما هو مفروض شرعًا عليه يكون عاصيًا لو اعتزل الناس قبل التعلم، فلو تعلم ما هو مغروض عليه كما بينه العلماء فله أن يعتزل بعد ذلك بـلك، ولا ينشغل بالعلوم الأخرىن.

وإن أعطاه الهُّ نصيبًا من الفهم والذكاء بحاء بحيث يكون في مقدوره أن يصبح بارزًا في

 والفكر الساذج، وغاية ما يستطيع أن يملأ أوقاته بالأذكار، وقد يصيبه بذلك نو نوع من الغرور أو سوء في اعتقاده في الله وصفاته وهو لا يعلم، ولا يلا يجد من ينصححه، فلا خلا خير في اعتز ال العوام أو الجهال (أي اعتكافهم وخلوتهم) إذ إن العلمه هو أصل الدين.


 الناس فيه ثوابٌ عظيم وعمل محمود إذا صحَّت نية المعلم والمتعلم أيضًا، وإن كان القصد بالتعلم الجاه والمكانة بين الناس فهو هلاك الدين، ولهذا نبه بعضهم على خطورة هذه النو ايا وحذر من فساد بعض المتعلمين لغير اله،




 وخديعة، فلا تغتزَّ باجتماعهم عليك، فما غرضُهم العلم، بل الجاه والمال، وأن يتخذوك

سلمًّا إلى أغراضهم وحاجاتهم، إن قصرت في غرضهم كانوا أشد أعدائك، ثم يعدون
 تبذل عرضك وجاهاك ودينك لهمه، ويريدون أن تعادي عدوهم، وتنصر قريبهمم، وتكون لهم تابعًا بعد أن كنت رئيسًا.
ولهذا قيل: اعتز الُكك العامة من الناس مرو
الفائلةة الثاثيلة: النفعوالانتفاع؛ أما الانتفاع بالناس: فيقصد به الكسب والمعاملة المالية، والمحتاج إليه مضطر لترك العزلة ومخالطة الناس في مجاهدة طلب الحالال من الرزق، فإذا قصد الكسب للتصدق فذلك أفضل من العزلة، وإن ملك ما يكفيه من المال فله أن يعتز ل، علىن أن يكون ذلك قربة إلى الله بالتفكر في آلائه ونعمائه.

وأما النفع: فهو أن ينغع الناس بما يملك من مال أو جاه أو سلطان أو قوة بدن؛ ليقضي حوائجهم، ومن قدر على ذلك مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل من الاعتزا ال، إن كان شغله في الاعتز ال هو نوافل الصلوات والأعمال البدنية، فإذا فتح له باب الـو العمل بالقلب بدوام الذكر والفكر فالاعتز ال في حقه أفضل. الفائلدة الثالثة: التتأدب والتتأديب: أما التأدُّب: فيكون بتربية النغس بالتعامل مع الناس، والمجاهدة في تحمل أذاهم؛ ليكسر نفسه ويقهر شهواته، وهذا أفضل من العزلة في حق من يحتاج إليه، وينبغي أن يعلم أن ترويض النغس لا يراد لذاته، ولا يكون كمن اشتغل طول عمره بترويض وتعليم وتأديب الدابة ولم يركبها، فهي فائدة، ولكن المن المقصود
 بها طريق الآخرة. وأما التأديب: فهو أن يكون سبنًا في تأديب وتربية ونية غيره ممن يحتاجون


 الوَحْدة والاعتز ال وَحْشَة في النغس، وفي المجالسة والمخالطة أنس يُروِّح القلب، وهي

الأولىن من العزلة والخلوة، والرفق بالعبادة من الحزم والكياسة؛ لأن النغس لا تألف الحق على الدوام ما لم تروح بالمباحات، وإلا فترت الهمة وضعفت، ولا يستغني المعتزل عن رفيق وجليس يستأنس بمشاهدته ومحادثته في اليوم والليلة حينًا من الوقت، وليجتهد في أن يكون صالحًا لا يفسد عليه سائر يومه بالفسق و المعاصي في تلك الك الساعة. الثائلدة الخامسلة : في الحصول على الثّواب لكلا الطرفّين : فحضور الجنائز وعيادة المريض والأعياد والصلوات المكتوبات وعقود الزواج وغيرها مما يثاب عليه الفرد ويدخل السرور على' أخيه، و كذلك يفتح باب زيارته شخصيًّا وتهنئتّه وتعزيته حسب الأحو الن،
 المخالطة على هذا الشكل أم العزلة احتياطًا لدينه.

الفائدة السـادسة: التواضع: وهو من أفضل الأخلاق، ولا يقدر عليه إلا بالمخالطة، ويخشى أن يكون الكبر والخيلاء هما سبب عزلة الإنسان عن الناس، فليحذر ذلك، والعزلة لسبب الجهل أو حصول الجاه عند الناس بانتسابه للزهد والاعتزال، فهذا كذلك من الجهل، فالمخالطة هنا أفضل للعبد.

 بُّكْنَّ الجنان ومجاورة الرحمن؛ فطمعت في ذلك، وما حـَّثُتُ نفسي بالسلامة من ألسنة الناس؛ لأني قد علمت أن خالقهم وراز قهم ومحييهـم ومميتهم لم يسلم منهم. وروي أن موسي الشَلْنَّهُّهُ قال: يا ربِّ، احبس عني ألسنة الناس. فقال: يا موسىن، هذا شيء لم أصنعه لنغسي فكيف أفعله بك؟ فِمَن حَبَس نغسه في بيته عزلةً عِّ عن الناس ومقصده من ذلك أن يُحسن اعتقاد الناس فيه بالزهد والعلم والورع؛ فهو في خطأ



الفائلدة السابعة: التجـارب: فبمخالطة الخلق يستفيد المرء من تجارب الناس وممارستهم، فلا خير في عزلة من لم تحنكه التجارب الإنسانية، فمن اعتزل الناس بقي بعيدًا عن الخبرات والتجارب المفيدة التي تعلمه شئون حياته، بل وتكشف له عن عيوب نفسه، فكل غضوب أو حسود أو حقود لا يستطيع أن يعرف هذه الألما الأمراض إلا بالمخالطة الصالحة. فالقلب المشحون بالحقد والبخل والحسد والغضب وسائر الأخلاق الذميمة إنما تتفجر منه خبائثه إذا خالط الناس وتحرك بينهم لتز كية قلبه. وقد حُكي عن بعض الصالحين أنه قال: أعدتُ صلاةَ ثلاثين سنةً مع أني كنت أَصالِّيا في
 من نظر ات الناس وقد سُبِقْتُ من غيري للصف الأول، فعلمتُ أن جميع صلو اتي التي كنت أصليها كانت ممزوجةً بالرياء وبالللذة من نظر الناس إليَّ أني من زمرة السابقين.

فالمخالطة لها فائدة عظيمة في استخراج خبائث النفس. والسفر نوع من المخالطة الدائمة مع المشاق التي فيه، فهو يسغر عن أخلاق الناس، فليستعن به الإنسان على معرفة عيوب نفسه. وأخيرًا إذا ظهر لنا فوائد العزلة أحيانًا، وعيوبها أحيانًا أخرى؛؛ علمت أن الحكم عليها مطلقًا بالتفضيل وأنها أفضل من المخالطة، ألمّا أو أن المخالطة أفضل؛ فهذا خطأ. بل ينبغي أن ينظر للشخص وحاله، وإلى المخالطين له وحالهم،'
 لتبين أيهما أفضل للعبد في حاله هذا.

و كالام الشافعيّ رَّحْنَّهُّهُ هو فصل الخطاب حيث يقول: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم محلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض و المنسسط. فلذلك يجب الاعتدال في المخالطة والعزلة، ويختلف ذلك بالأحوال والمصالح والمناسد. آداب العزّلةلة؛ مَن أراد العزلةَ بأصولها ورآها أفضل له وأسلم فله آداب في عزلته:


الثاني: أن يطلب بعزلته البعد عن الأشرار ليسلم مِن شَرِّهم.
 الرابع: التجرُّد لعبادة الهّ بالهمة و التفرغ.
الخامس: أن يواظبَ علىن طلب العلم والذكر والفكر في عزلته؛ ليجني ثمرة العزلة. السادس: أن يمنع الناس أن يُكثروا من زيارته؛ لثلا يضيع بهذا وقته.
 أحداث خارجية؛ فإن ذلك يشوش عليه صلاته وخشوعه.

الثامن: أن يقنع باليسير من المعيشة، وإلا لو أراد التوسع فعليه بالمخالطة.

 مقصوده وهو حضور قلبه مع جلال اللَ وصفاته ومالكوته.
العاشر: أن يتخذ زوجة صالحة في بيته أو جليسًا صالحًا يزوره، تستريح له نفسه ساعة من اليوم؛ فنيه عون على باقي الساعات.

الحادي عشر: أن يقطع طمعه في الدنيا، ويَقُصر أمله فيها، ويُقِدِّر أنه إذا أصبح لم يُّمْسِ، وإذا أمسى لا يصبح. أِيح.
الثاني عشر: ليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر ووحشته إذا ضاق قلبه من
 فإنه لن يطيق وحشة القبر ووحدته، وأن من أنس بذكر الهّ ومعرفته فلا يلا يزيل الموت


## 米 类

 ومشاهلد الخير، ومجالس الذكر مههم، وعيـادة مريضهم، وحضور جنـائزهمه،

## ومواسساة محتاجههم، وإرشاد جـاهلهم،

##  نفسله عن الإيدأ ووصبر على الأنى




 أجمعين. قَالَ النَّ تَعَالَى: ذكرته كيرة معلومة.

## * * *

## ( آداب الصتبة والاختلاطبـالنـاس )

اعلم أن الألفةَ بين الناس تأتي بعد الاختلاط بهم بحسن الخلق، وأن الحب في اله








ولا يصلح للصحبة كل أحلى، بل ينبغي أن تكون فيه خمس خصال:
1 - أن يكون الصاحب عاقاً: لأن العقل رأس مال العبد، ولا خير في صحبة الأحمق، والعاقل هو من يفهم الأمور بطريقة صحيحة.

Y - أن يكون حسن الخلق: فلا يكفي العقل إذ ربما تغلبه الشهوة والغضب فُيُيع هواه بدلاًا من عقله.
r- ألا يكون فاسقًا: لأن مرتكب الكبيرة لا يخاف اله تعالى فلا يُوثق به. ع - ألا يكون صاحب بدعة في دينه.

$$
0 \text { - ألا يكون حريصًا علىن الدنيا حرصًا مذمومًا يصرفه عن آخرته. }
$$

 الباله، وضَعْ أمر أخيك على أحسنه حتىن يجيئك ما يُبعدك عنه، واعتزل عدوَّك، واحذر
 ولا تُطلعه على سرك، واستشر في أمرك كَن يخشَى اللهَ تعالى'. حقوق المرء على أخيه : وعلى الإنسان لأخيه حقوقٌ:

الحقٌ الأول: قضاءُ حاجاته والقيام بها مع البشاشة والاستششار، فيقوم بها إذا سأله حاجة، والأفضل أن يقضيها من غير سؤ ال، أما الأفضل والأعلى من ذلك أن يقدمه على حوائج نغسه، وكان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة فيقضي حو ائجهم. الحق الثالني: أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وأن يكتم سره، ولو حدث بينهما قطيعة وخصام، ولا يقدح في شخصه أبدًا.
الحقّ الثالث: أن يسكت عن كل ما يكره إلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


الحقّ الرابع : أن يتكلم بما يجب في حقِّ أخيه من التودُّد والسؤ ال عنه والثناء عليه بما عرف عنه من محاسنه، وأن يشكره علىن معروفه في حقِّه، وأن يردَّ عنه في غيبته إذا أراد أححٌّ الإساءة إليه، وأن يدعوه ويعلمه وينصح له، ولْيْكُن النصح سرًّا.
الحق الخامس: الدعاء له في حياته وبعد مماته: ويف الحديث الشريف: (دَعْوَةُ الْمَرْءٍ
 الحق السادس: الوفاء له والإخلاص: فيثبت على حبِّه إلى الموت وبعد الموت مع أهله وأو لاده وأصدقائه، ولا يتغير عليه إن ارتفع مقامه فيعامله بالتو اضع ولا يصادق عدوه.


$$
\begin{aligned}
& \text { آداب معاشُرة| النـاس : وهذه بعضَ آداب معاشرة الخخلق أو حُسن العِشْرة: } \\
& \text {-أن تَلْقَى صديقك وعدوَّك بوجه الرضا من غير ذِّلٍ لهما ولا خوفٍ منهما. } \\
& \text {-وأن تتواضع في غير ذلة. } \\
& \text {-وأن تكون وقورًا في غير كِبْر. } \\
& \text {-و كن في جميع أمورك في أوسطها. }
\end{aligned}
$$

-وتحفظ من تخليل أسنانك، وإدخال إصبعك في أنفـك، وكثرة بصـاقك، و كثرة التمطي والتثاؤب في وجود الناس.
-ومن حسن العشرة أن يكون المجلس هادئًا والحديث مرتبًا. -و أن تصغي إلى محدثك دون مبالغة في التعجب. -و لا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ولا تهمل في ثيابك. -و لا تشجع في مجلسك أحدًا علني الظلم.
-و -واجعل أهلك يهابونك وقارك بكثرة الهز من غير عنف، والضحك وكن لينًا معهم في غير ضعف.

 والمزاح. وكن منه على حذر، ولا تأمن انقلابه ضدك. وكن الا وكن به رفيقًا، وكلِّمه بما يرضيه. -و لا تَجْعَلْ حَرْصَكَ علىن طلب المال يُهوِّن عليك حِفْظ عِرْضك.

 الجلوس.
 المظلوم والملهوف، وساعد الضعيف، وأرشد الضال إلى الطريق، ورد عللي السـائل، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر. -و إيـاك والتكلف في ممازحـة العاقـل اللبيـب أو غيـر اللبيـب: فـإن اللبيـب يغضـب منـك ويحقد عليك؛ لأنك قد تسبب له إحراجًا أو استهزاءء، والسفيه سـوف يجترئ عليك؛ لأن كثرة المزاح تسقط الهيبة وتقسي القلوب.

## 米 米

## -V| بـاب التواضع وخفض الجنتاح للمؤمنين

قَالَ اللَ تَعَاَلَى:



 وقال تَعَالَى1:







(V) / / •r) وعن أْنس (V) ينعله. متنت عليه.

شَاءتْ! بروالبخاري.


الصَّاَاِةٍ. رواهالبغاري.



 (V)/R•V) وعن أَسِ (V)





الدينار) لأَهْلِ مَكَّةً). . واها البخاري.


(VI/TI•)

 يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَعُهُا). رواهالبخاري.

## 米 米

## ( التواضع )

التواضعٌ: هو انخفاضٌ وتذنُّل، فهو الخضوع والانقياد للحقِّ، وقبولُّه ممن قاله، وهـو


 بالتكبر، وإلا فهو كمن يطلب الماء من النار.
 القناعة. فالمتواضع شريف بين الناس بتواضعه، والتقي عزيز بينهم، والقانع حر لا يتحكم فيه أحد ولا شهوة ولا رغبة.


 - و وغنيٌ متو اضع، فرغم غناه لم يتكبر وإنما تو اضع .
 - وشريف سُنِّي، وهو مَن كان مِن آل البيت ولم يتشيَّع مع الشيعة، وإنما ذهب مع

أهل السُّنَّةُ ومذهبهم.
درجـاتالتواضع:
الأولى : التواضع للليز: أي بأن تتواضع في دينك، فلا تُعارض بعقلك ورأيك دين الله وأحكامه، بل عليك الانتياد لله وللرسول والاستسلام والإذعان، فلا تعارض دين الان الها بالعقل أو القياس الفاسد أو الأحكام البشرية العقلية.
الثاثية: التواضع للبسلهين: أي أن ترضى بأخيك؛ لأن النَّ ارتضاه له عبدًا فكيف لا ترضاه لك أخًا؟! وتقبل الحق ممن تحب وممن تُبغض، فتقبله من عدوك كما تقبله من صديقك. الثالثة: أن يتواضع للحق في ذاتثه : فلا يرىن لنغسه حقًّا على الله، بل ينغذ الأمر الإلهي طاعة وانقيادًا لا برأي وهوَى'، بل عبادة وليس عادة.

الثرق بين التواضع واللدلة والمهانة: التواضع يأتي من: معرفة الله، وأسمائه، وصفاته، وجلاله، وإنعامه الكثير على الخلقى.

ثم من معرفته نفسه: عيوبها، وتقصيرها، وآفاتها، فيتولد عن ذلك انكسار في القلب لله،

 وهذه نعمة يعطيها الهَ لمن يحب من عباده.
وأما الذلة والمهانة: فهي بذل النغس في الأعمال الدنيئة والخسيسة في نيل حظوظ النفس الأمارة بالسوء وشهوتها، فيطلبها حلالًا وحرامًا، فهو ذليل لشهوته ولنفسه، أو هو يتذلّ الْلِ

 التواضع للهه: وهو نوعان:

أولهما: التو اضع لعظمة الرب وجلاله، وخضوعه لعزته وكبريائه: فإذا نازعته نفسه للتكبر تذكَّر عظمةَ ربِّه وانكسر لها، ولا يكون كإبليس الذي تكبَّر على ربِّه، فالكبر على




فالتكبر علي شرع اله شر من الشرك؛ لأن المتكبر يتكبر على عبادة الهَ تعالى،


 الراحة والسكون والهروب من العبودية والتذلل بالطاعة لهّ، فإن النفس الأمارة بالسوء تأبى العبودية والانقياد، فهذا هو تواضع العبودية.













وقال أبو بكر الصديق عِّهُ: وَجَدْنا الكرَمَ في التقوىن، والْنَّنَ في اليقين، والشرف في

التو اضع. وقال ابنُ مسعود (أي: تكبر) تعظمًا وضعه الله يوم القيامة.


 لَّ وتواضع بها لهَ إلا أعطاه الهُ نَّعها في الدنيا ورفع بها درجته هِ في الآخرة.







 وقال آخر: التواضع في الخَلْق كلهم حسن، وفي الأغنياء أحسن، و التكبُّ في في الخلق القُ كلهم قيتح، وفي الفقراء أقبح.





 فنظر زاهر إلىن نغسه فوجد في نفسه النقر والدمامة وقلة الحال، فهمس في أذن النبيِّ


 ويحببه إلى سائر الخلق أجمعين، المتو اضع بعيد من نار جهنم يوم القيامة.

*     *         * 

Vr - بـاب تحريدم الكبروالإعجاب





فَخْوْ
 و(المَرَحُ): النَّبَخْتُرُ


 (VY/TII) وعن عبد (VY)



(VY/TIY)
 فِيهِ. رواه مسلم.


 في باب ضعفة المسلمين.



 (VY/T/0) وعن أَبَي هريرة (V)



 (VY/TIV)
 (VY/TIN)





## * * *

## (الكبْر )

الكِبْر: أن يرىن الإنسانُ نفسَه فوق الآخرين وأفضل منهمه، وأن له من الحقِّ ما


 والحقيقة، فلا يعجبه إلا الحق الذي ير يراه هو، وهو وهو أيضًا غَمْطُ الناس؛ أي أي احتقارهم واستصغار شأنهم. والكبر يكون في النغس.




كظم الغيظ، ولا يقبل النصح.

 الناس، وشر أنواع الكبر ما يمنع من قبول العلمو والحق والانتياد له.
 الحجارة، كذلك الحكمة تعمل في قلب المتواضع ولا تعمل في قلب المتكبر. أقسام الكبر: وهي ثلاثة:






مِثْتُنُـَا

 . الثـالث: التكبر على العباد : وذلك بـأن يستعظم نغسه ويحتقر غير ه، فالمستعظم






 ورسله أيضًا.

أسباب الكبر :والكبر لا يأتي إلا بعد أن يو جد عند المتكبر سبب من أسباب الكمال أو الفضل في الدين أو الدنيا. فأما الأسباب الدينية فهي العلمُّو والعمل، وأما الأسباب الدنيوية فهي النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأتباع.

 والحرص على إكر امه وشكرهوزيارته، ولا يتفت هو إلمن الا هتمام بهمه، وذلك بسيبين:


 العبودية ولوازمها والربوبية وطريق العبادة، أمـا علوم الحيـاة وفنونها كعلم الطب

والحساب واللغـة والشعر فإذا امتلاً بها عقل الإنسـان دون التقوك والهداية فهي سبيل للتكبر والنفاق.

الثاني: أن يطلب العلم وهو خبيث النفس سيِّئِ الأخلاق، وينسين تهنيبَ ننسه



 شرفًا لكان أولىن الناس بالجنة إيليس.


 وينظر إليهم متكبرًا، وكفى بالمرء شرَّا أنَ يَحِقِرَ أنخاه المسلم.


 ويحتقر غيره من الناس، وهذا العابد الجاهل يتوقع الكرامات لنفسه دائمًا حينما يختلف

 وقُتلوا وشُتموا والشّا أمهل فاعل ذلك، ومنهم من من أعطي فر صة فأسلمله، فلا يظن أنه أكرم على الله من أنبيائه ورسله، ومن اعتقد جزمًا أنه فوق أحلد من عباد الهُ فقد أحبط بجهِيله جميع عمله، فالجهل أفحش المعاصي وأعظم شيء ييعد العبد عن ربه.



وانتشار هذا الأمر بين القبائل أكثر من غيره، فيستحقر من ليس له ذلك النسب الشريف في رأيه حتىن لو كان أرفع منه قدرًا في العلم والعمل.

السبب الرابع: التثفاخر بـالجمال:وذلك أكثر ما يكون بين النساء مما يدفعهن إلى الغيبة
 الأخريات بالقبح وغيره.
الالببب الخامس : الكبر بـا ــلـال: وأكثر مـا يكـون بين الملـوك ورجـال الأعمـال والتجار ومـالك الأراضي وغيرهم، فيستححقر الغنيٌّ الفقيرَ ويتكـبر عليه ويقـول لـه: لـو أردت أن أشتري مائة منك لفعلت. فالغني يستعظم نفسه ويحتقر الفقير، وينسـن أن للفقر فضـائله، وللغنَن رذائله، ويذكرنا ذلك قوله تعـالى:
 على قومه وما فعله الله تعالى به.

السبب السادس: الكبر بـالقوةوالبطش على الضهفاء؛ وهو من الوضوح في حياتنا بحيث لا
يحتاج إلى كثير دليل وشرح.
السبب السابع: التكبر بـالأتباع والأنصار والتتلاميلذ، وبالعشيرة والأقـّارب والبنينيْ: فيكون هذا
بين ملوك التبائل وبعض العلماء.
وتلاحظ أن كل ما هو من النعم والكمالات أو حتى يعتقد صاحبه أنه من الكمالات كان ذلك أدعى لضعفاء النفوس أن يتكبروا به على سائر الخلق، حتى إن الفُسَّاق وأصحاب المعاصي قد يفتخرون بكثرة فجورهم وقوة أجسادهم على فعل المعاصي وشرب الخمور والمسكرات، ويفخرون على غيرهم ويتهمونهم بالضعف، فيعتبر ذلك في نظرهم من الكمال في القوة والجسم، مع خطئهم الشديد في فهمهم واعتقادهم، فالمتكبر يأبئ أن يتعلم ويجلس مدجلس التلميذ.

ويظهر الكبر على الناس بثلاثة: سبب في المُتكبِّر، وسبب في المتكبَّر عليه، وسبب
 ويعجب بها ولا يحتقر الآخرين وهو بداية الكبر . والذي يتعلق بالمتكبَّر عليه: فهو الحقد

 يتكبر عليه. وأما الذي يتعلق بغيرهما: فهو الرياء، وهو يدفع إلىن أخلاق المتكبرين؛ فهو يحب أن يظهر فضله على الآخرين للناس، ويأبى قبول الحق من وني غيره رياءً وسمعة.

درجـات الكبر :
اللدرجة الأولى: أن يكونَ الكِبر مُستقِقًّا في قلب الإنسان من داخله، ويرىن نفسَه أفضل من غيره، ومع ذلك يمنع مظاهر الكبر من الظهور، فيجتهد ويتواضع بجوارحهه، ولا يعالج شجرة الكبر في قلبه مع أنه قد قطع أغصانها حتى لا ير اها الناس. اللدرجة الثانية: أن يكون الكبر في قلبه ويظهر على جوارحهـ كـذلك بـالترفع علـئ أقرانه






بعض مظاهر التككبر : والكبر والتكبر يظهر ان في صفات وأخلاق الناس وتصرفانتهم كالنظر
 في الدِشية والتبختر فيها والقيام والجلوس.

- ومنها علىن سبيل المثال: التكبر بأن يحب المتكبر قيام الناس له، أو أن يقفوا بين


> رجلِ مِن أهل النار فلينظر إلثن رجل قاعد وبين يديه قوم قيام. وفي هذا تغصيل: أن يكون المرء هو الذي يحب أن يقف الناس بين يديه تكبرًا منه واستعظامًا لنغسه، أما لو فعل الناس ذلك دون أن أن يرغب هو فلا بأس به، على بلى أن ير اقب قلبه، أو أن ذلك قد يكون من بعض آداب المهنة التي يجب أن تُحترم أصولها بين الناس. - ومن مظاهر الكبر أيضًا: ألا يمشي إلا ومعه حاشية يمشون ألا أمامه وخلفه؛ تعظُّمًا لشأنه، وقد كان الصالحون يخافون من تغير قلوبهم بذلك، آلا ونا فمشن قوم خلف الحسن البصري فمنعهم وقال: ما يبقي هذا من قلب العبد. - ومنها أن يتكبر على زيارة الآخرين وينتظر منهم أن يزوروه ويججاملوه ويعظموه. - ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه، بل يميز مجلسه ويعلي قدره ويطرد الآخرين بعيدًا عنه.

- ومنها أن يتوخخن من مجالسة المرضىن وأصحاب العلل تكبرًا واستحقارًا لهم.
 الخدمة، وليس من كرم الرجل أن يتعمد استخدام ضيفه، اللهم إلا إن كان هذا حبًّا من الضيف وإعذارًا وإكرامًا لكبر سنه ومقامه.
- ومنها أن يأنف من حمل متاع بيته أو أشيائه الخاصة، فيأنف من شراء أشياء السوق
 أبو العيال (أي: يقصد نفسه؛ لأنه أمير المؤمنين المسئول عن رعيته كافة) أحقّّ أن يحمل . وهذا من تواضعه، وإلا فخدمة أهل العلم والفضل واجب على الآخرين.

 والبذاذة هي اللباس الأدنى في الدرجة.
وهناك ملحوظة: حيث سئل الرسول
 فاعلم أخي أن الثوب الجديد ليس من ضرورته أن يكون من التكبر في حق كل واحد، فقد يميل المرء إلثن النظافة وجودة الثياب والتجمل، لا ليتكبر علىن غيره، فعلامة المتكبر
 أحب الجمال والتنظف في كل حال مجتمعًا أو منفردًا حتى في شئون بيته الخاصة فهذا ليس من التكبر. واعلم أيضًا أن الهّ يحب أن يرىن أثر نعمته على عبده.

الناس يتكبر على غيره هإظهار الزهد في ثيابه ليتكبر عليهم في التقوى و الورع.

الذئاب الضواري (أي: المتوحشة).
واعلم أن الكبر من المهلكات، وللأسف لا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه ولو قليل. وإزالة الكبر من النفوس فرض عين، ولا يزول بالتمني، بل بالمعالجة واستعمال الأدوية المناسبة له، وذلك باستئصال أصله بالجلوس إلىن العلماء وأهل الفضل، ومصاحبة الصالحين، وتعلُّم ما يجب عليه وتذكية قلبه.
وكلما عرف ربه حق المعرفة ازداد تواضعًا وذلةً وانكسارًا. وعليه أن يدفع الأسباب المهيجة للتكبر والباعثة عليه بسلوك خلق الق التواضع مع الناس، وأن يقاوم كل سبب بالدواء المناسب له.

 خيرًا منه، فإن رأىن من هو خير منه سره ذلك وتمنى أن يلحق به، وإن رأىن من هو شر منه قال: لعله ينجو بتوبته أو حسن خاتمته وأهلك أنا ف فحينئذ يكمل عقله ويسود أهل زان زمانه.




 وقال الأحنف بن قيس تِلثِّه: عجبًا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرىن البول مرتين.
 من عقله بمقدار ما دخل من ذلك، قلَّ أو كَثُر. وقال الحسنُ رَحْحَّنَّهُ: السجود يُذهِبِ الكِبْر، والتو حيد يذهب بالرياء.

وسُئل سليمان بن يَسَار رَدَّآنَّةُ عن السيئة التي لا تنغ معها حسنة، قال: الكبر.

وقال ابن القيم زَّحْنَّنَّ: أركان الكفر أربعة: الكبر، والحسد، و الغضب، والشهوة.
والمتكبر معزول عن الناس، مطرود من رحمة الله، أصابه العمى' فلا يرئ الحق ولا يتععه.

## ( المجب )

اعلم أن العُجب مذموم في كتاب الله وسنة رسوله الكريم؛ لأن الإنسان قد يعجب

 (rYA) برقم(O\&OY)، حسنه الألباني (صحيح الجامع الصغير) حليث (وr.r). وقال ابنُ هسعود وإنما جمع بينهما مع وجود تناقض بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والهمة العالية، والقانط (اليائس) لا يسعى ولا يطلب؛ لأنه يائس، وكذلك المعجب بنغسه لا يسعى ولا يجد؛ لأنه يظن أنه قد ظفر بمراده، فهو سعيد في نظر نفسه. ولهذا حذَّرنا المولى تعجبوا بأعمالكم؛ لأن هذا سيجرُّ العبدَ إلى الكسل والتواني عن الزيادة من الخيرات.

#  


وقيل للسيدة عائشة
 استعظام الفِعل؛ من صدقة ونحوها، واستعظام العمل هو العُجْب.




 وهو كذلك يُوْدِّيها دون التفات إلى إحسانها وإتقانها، أو معالجة عيوبها وبا وآفاتها؛ لأن

 يمنعه من الاستفادة من رأي غيره، أو سؤ ال من هو أعلم منه.
فقد يُعجب بالر أي الخطأ ويظن أن ذلك إلهام من ربه؛ وذلك ولك لجهله، فلا يتهم نفسه



 للأسفل؛ ليستفيد منه الناس ويأكلوا ثماره، أما الفرع الفارغ من الثمر فهو متعالٍ، رافع
رأسه بعيدًا عن الناس، مع أنه فارغ وغير نافع،

وهكذا المعجب بنفسه، والذي يتوقع دائمًا إجابة الدعاء من ربه، بل يستنكر رد

الدعاء في قلبه، ويتعجب من ذلك، وكأنه صاحب المنة والفضل علىن ربه والعياذ بالهّ، فهو لا يتعجب من رد دعاء الفاسق، بل يتعجب من رد دعاء نفسه. فهذا هو العجب والإدلال، وهو من مقدمات الكبر وأسبابه.

وفي الخبر: لأن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مُعجَبٌ بعملك. وعلاج العجب أن يُداوي المرءُ نفسَهَ بالدواء المناسب لداء العجب فيه. فمن أُعجِب بطاعته مثلًا فَلْيُداوِ ذلك بالنظر إلى تيسير وتوفيق الله، وأن الــبرة بخاتمـة الكحياة وقبول الله لأعمالـه، فليعلم العبد أن التوفيق بيـد الله، وأنه مهمـا عمــل مـن أعمـال
 العباد:

أنواعالهجب: وأنواع الُُجب كيّية، منها:
الأول: أن نُعجب بيدنه وجماله وهيتّه وصحنته وقوتها
 الثالث: العُجْب بالعقل والذكاء و الفطنة لدقائق الأمور في الدين والدنيار وانيا، وهذا يَجُرُّرُه


 وقد حذر أهل العلم أن يَأْتِيَّ الصالحونَ يَوْمَ الْتِيَامَةِ بِأَعْمَالِهِمْ ويأتي الآخرون
 الخامس: الُُجب بنسب أصحاب السلطة الظالمين وأعوانهم، وينسى أنه مَن ركب
 عليه (وهو حادث لا محالة) فيأخذه بيده من فوق ظهره بسهولة ويهلكه، والتاريخ مليء

بالعبر لمن اعتبر . وفي الخبر: مَن أعان ظالمًا سلطه الله عليه. السادس: الُحجب بكثرة الأولاد والأتباع والأقارب والعشيرة، كما قال الكُفَّار:







 يَصْنَعْونَ \$(1)



 والمعجب يرك أنه له فضل؛ فهو يستكثر فضله فيزهد في استز ادة أدبه مع المتأدبين،



## 米 米

## باب خُسن الخلق -


وقال تَعَالَىْ:




 فَعَلْتَ كَذا؟ متَتْعِهِ.


























## 米 米

## ( حسن الخلق" )

الدِّين كلُّه خُلُق، فَمن زاد عليك في الخُلُق زاد عليك في الدين. وحُسْن الخُلُق أن يكون الإنسان سَهْل العريكة؛ أي: سلس الطبيعة الشخصيَّة، ليِّن الجانب، طَلْقَ الوجه
 خصالٍ: اجتناب المحارم، وطلب الحالال، والتوسعة على العيال.
وقال الحسنُ كَحَّآنَّة: هو طلاقة الو جه (أي: الابتسام)، وبَذْل المعروف، وكَفُّ الأذىن. والخُلُق هو الصورة الباطنة للإنسان يصدر منها الفعل عفويًّا ودون تروِّ، فإذا صدرت

 والأخلاق منها ما هو جِبِلِّيٌّ فِطْريٌّ أو جده اللّهُ في الإنسان للامتحان والابتالاء، ومنها ما هو مُكتسَب يأتي برياضة النغس وقمع هواها وشهواتها إلى الاعتدال، ولو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمو اعظ والوصايا معنى. أقنّسام حسن الخُلقّ : حُسْن الخُلُق قسمان:
 الاعتذار والاستغفار بسبب نتصه وغفلة العبد أثناء أدائه، وأن كل مل ما يأتي من الهّ من أوامر
 نعمة أو بلية، فلا يز ال العبد حسن الخلق مع ربه؛ وذلك بالاعتذار والشكر . والثاني: حسن الخلق مع الثناس: وهو أمران: فعل المعروفات قولًا وفعلًا للآخرين، وكف الأذني قولًا وفعلاً كذلك.

أركان حسن الثلقت و وحُسْن الخُلُق يقوم على أربعة أركان: الصبر، والعفة، والشُجاءة، والعدل. أما الصبر: فيساعده علىن تحمل الأنز وكظم الغيظ، وأن يكون حليمًا رفيقًا لا يطيش ولا يعجل، بل يتأنىى ويترون.

والعفة: تدفعه إلى اجتناب فعل الرذائل والقبائح في القول أو الفعل، وتحمله على
 والكذب والغيبة والنميمة؛ لأنها قبائح ورذائل تشين فاعلها والشجاعة: تساعده على أن يكون عزيز النفس، يؤثر معالي الأخلاق والصفات، وتُعِينه على البذل والعطاء، فيُخرج ما ما عنده بشجاعن على كظم الغيظ والحلم عن الآخرين، فيمسك عنان نفيان ونسه.


















 أو أخذًا بمظلمة لمظلوم من غير تعدٍّ.

 الأمور الصعاب، ولانت له القلوب الغضابِ وقال بعضُ البلغاء: الحَسَنُ الخُلُقُ مِن نفِيه في راحة، و الناس منه في سلامة، والسيئ الخلق الناس منه في بالاء، وهو مِن نِسِه في عناء. وقد جمع بعضُ أهل العلم عاماتِ حسن الخلق فقال: هو أن يكونَ كثير الحياء، قليل




يحب في الله، وييغض في الله، ويرضى في الله، ويغضب في الله، فهذا هو حسن الخلق. فإذا أحسن العبدُ خُلُقَه مع الناس أحبَّه الشّهُ وأحبه الناسُ، وكان ذلك سببًا في حبِّ رسول اللَ

أسبـاب تـتير أخلاق النـاس :
إن الأخلاقَ المذمومة موجودةٌ في كثيرٍ من الناس، غالِبَّةٌ عليهم مالِِكَة لهم، بل قلَّمَا يوجد فيهم من يخلو من خُلُق سيئ أو مكرووه، ويسلم من جميع العيوب، ولكا لكنهم يتغاوتون في ذلك، وكذلك الأخلاق المحمودة، فيختلف الناس فيها ويتفاضلون، إلا ألا أن المجبولين على الأخلاق الحسنة قليلون جدًّا، وأما المجبولون علىن الأخلاق السيئة
 أخلاق البهائم؛ ولهذا كان الدين والسنن والشرائع تُقوِّمه وتساعده إلىن أن يُغير خلقه من السيئ إلى الحسن. فإذا كان الخلق السيئ قد يتحول إلى خلق ولق حسن بالتِ ولباع الشرع والتدرب علني الأخلاق الحميدة والصبر عليها، فهل يتغير الخلق الحسن إلىن سيئ؟


والغلظة لأسباب عارضة وأمور طارئة تجعل اللِّين خشونة والتبسم عبوسًا. وأسباب تغير الأخلاق سبعة:
 فإنها وللأسف قد تُحِدث في صاحبها تغيُرُا تجعله يتنكر لأصحابه، وذلك إما نتيجة لؤم الطبع في صاحب الولاية سلغًا، أو لضيق صدره على أصحابه القدامى فلا يرغب رؤيتهم؛ لأنهم يذكرونه بحاله الماضي.
الثاني: العزل: ويقصد به تَرْك الإنسان لمنصبه قهرًا أو لبلوغه سِنَّ المعاش مثلًا فِّا فقد
 صبره على معاملةٍ أقلَّ شأنًا مما كانت.

الثالث: الغِنَيَ: وهو ما يأتي بعد الفقر، فقد تتغيَّر به أخلاقُّ اللئام تكبُّرً فيسلك مسالك
الشر والبَطرَ على الناس.
الرابع: الفقر: وهو ما يكون بعد الغنى، فإنه جُنْديُّ الله الأكبر الذي يُذِلّّ به كلَّلِّبَّار عنيد متكبر، وقد تتغيَّ به الأخلاقِ إما أنفة منه، حيث لا يرضىن بعد المكانة أن يكون


الخامس: الهموم: وهي تذهب بلب الإنسان، وتشغل قلبه فلا يستطيع تحمل أخلاق الناس، ولا أن يصبر عليهمَ، فتتغير أخلاقه للسوء.

السادس: الأمراض: والتي بها يتغير الطبع كما يتغير الجسم، فلا تبقى الأخلاق على اعتدال، ولا يقدر معها على الاحتمال.

السابع: علوُّ السِّنِّ (كبر السن): ولحدوث الهَرَم (الشيخوخة) تأثير้ سيئ علىن الجسم، فكما يضعف الجسم عن احتمال ما كان يطيقه من أثقال، فكذلك تعجز النغس عن احتمال ما كانت تصبر عليه من مخالفة الر أي والأخلاق والشقاق والجدال. وهناك سبب آخر مؤقت يزول بزو اله، وهو الكره والبغض بين الناس: وهو سبب قد يحدث منه نفورٌ عمن نكرهه؛ فيؤدي إلى سوء الخلق. وإذا زالت الأسباب المسببة لسوء الخلق فقد يزول معها سوء الخلق إن كان صاحبها أصلًا حسن الأخلاقِ.


اعلم أن اللَّهُّهُلّْ إذا أراد بعبٍٍ خيرًا بَصَّره بعيوب نغسه، وصاحبٌ الفهم والبصيرة لا تخغىن عليه عيوبُ نغسه الأَمَّارة بالسوء، فإذا عَرَف العيوب أمكنه العلاجُ، فإن أولَ النجاح حُسْن تشخيص المرض، ولكن أكثرَ الناس جاهلون بعيوب أنفسهم؛ فيرى أحلُدهم الحَصَاة الصغيرة والشعرة الدقيقة في عين أخيه، ولا يرى جذع الشجرة في عين نغسه، فنحن دائمو النظر لعيوب الآخرين، متغافلون عن عيوب نفوسنا. ومَن أراد أن يعرفَ عيوب نغسه فله أربعة طرق:

الأول: أن يجلس بين يدي شيخ عالم رباني بصير بعيوب النفس، ومطلع على خغايـا
 ذلـك :
 ويعرف طريق علاجها، واعلم أن هذا أمر عزيز الوجود في زماننا.




 فهو على جلالة قدره وعلو مكانته ما كان يستحي أن يتهم نسسه. فكل من كان أوفر عقاً وأعلىن مكانة في دينه كان أقل إعجاباًّا بنغسه، وأعظم اتهامهامًا لها،

 عيوبك، ولا تخلو الصداقات أيضًا من حسودٍ أو صاحب غرضٍ عيب كبير حسدًا من نفسه لك.


 أو حية لشكرناه على تحذيره إيانا، واهتممنا بإزالة الأذنى من العقارب ألا أو الحا الحيات، وألم

 بمعالجتها، بل نشتغل بمقابلة صاحب النصح بالرد عليه بالتويخ فنتول له: وأنت أيضًا

فيك من العيوب كذا وكذا. وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه وإرشاده، وذلك لقساوة القلوب بسبب كثرة الذنوب، وكله من ضعف الإيمان.
الثالث: أن يستفيدَ معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه: فما من عبد إلا وله عداوات
 أكثر من انتغاعه بصديق مداهن يشني عليه ويمدحه ويخفي عليه عيوبه، أو صديق حسود
 يقوله على أنه حسد. ولكن العاقل والبصير لا يترك الانتغاع بقول أعدائه فيه (فلا دخان

 و انتقاداتهم في معرفة عيوب نغسه، فهم أقرب إليه وأبصر بحاله. الرابع: مخالطة الناس: أي يخالط الناس مخالطة صحيحة، فكا مكل ما يراه منهم مذمومًا في غيره يعلم أن الطبع سرَّ|ق، فلعله أصاب منهـم بسبب القرب والط المخالطة والما والمجالسة، فيرىن من عيوب غيره عيوب نفسه؛ لأن المؤمن مرآة أخيه، وفي المرآة ترى نغ نفسك لا لا
 مقاربة بينكما في الطبع والأخلاق، فإذا و وجدت فيه عيبًا فاعلم أن فيك شيئًا منه أو أعظم
 من كل ما يجعلها مذمومة، ولو ترك الناس كلهم ما يا يكرهونه من غيرهم لاصم لاستغنتي الناس
 رأيت جهل الجاهل شينًا وعارًا فاجتنبته.
وهذه هي الطرق الأربعة لمعرفة عيوب نغسك، فأولها وأفضلها الشيخ العارف الذكي، البصير بعيوب النفس، الناصح المشفق الأمين، الذي نصب نفسه لتهذيب عوبي عباد الله تعالى، وإلا فالصديق الصدوق، فإن عز فبألسنة الأعداء، أو بمخالطة الناس؛ لينجو العبد من هلالك عيوب نغسه.

## * * *

## V乏 - بـاب الحلم والأنـاةوالروفت

قَالَ الهَنَعَالَى:

وقال تَعَاَلَى



عَظِيمٍ
وقال تَعَالَىْ:


 كُكِّها،. متنت عليه.










 هِرَارًا، قَالَل: (الَا تَغْضَبْبْ)، رواها البخاري.







 وقال: حديث حسن.

## * * *

(الحِّم)
الحِلْم: هو ضَبْط النغس والطبع عند هيجان الغضب. فالحليم هو مَن يترك الانتقام عند شدة الخضب مع القدرة على ذلك. والله هو الحليم الذي يشاهد معصية العصاة، ويرى مخالفة الأمر؛ ثم لا يستغزه غضب، ولا يع يُريه غيظ، ولا ولا يحمله على الانتقام من

 فالواجب علن العاقل إذا غضب واحتد أن يذكر حلم الله عليه مع كثرة انتهاكه لمحارم الله وتعديه عليها بترك الواجبات وفعل المعاصي ومع ذلك يحلم عليه الله، ثم لا يجب أن يخرجه غضبه وغيظه إلىن الدخول في أسباب المعاصي بالظلم والجور والتعدي. والحلم يكون على طريقين:

الأول: أن يَحَلُمَ علىن ما يبتليه النّهُ من المصائب المقدرة لامتحان العباد، فلا يخرج
عما لا يليق بأهل العقل والحلم.
الثاني: أن يحلم علىن ما يصدر من المخلوقين حتى يتعود الحلم طبعًا.
أسباب الحلم البـاعثة على ضبط النفس : وهي عشرة:
أحدها: الرحمة للجهال: وهذا من الخير حيث يرق الحليم العاقل علىن الجاهل المخطئُ






الثاني: القدرة علىن الانتصار: فمن قدر علىن الانتصار وكان واسع الصدر حسن الثقة
 فاجعل العفو شُكرًا للقدرة عليه.

الثالث: التزفع عن السباب: فالحليم يترفع بسبب شرف نفسه وعلو همته، وقالت الحكماء: شرف النغس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم. وقد قيل: إن الها تعالى

الر ابع: الاستهانة بالمسيء: فقد يحلم المرء استهانة بمن أساء إليه، فلا يجد في نفسه رغبن ئبة في

 الخامس: الاستحياء من عاقبة جواب الجاهل: فقد يجهل الجاهل بشيء أكرب الكر فيسيء
 السَّفيه خيرٌ من تقليد طريتته (أي: في السبوالشتم) والإغضاء عن الجاء الجاهل خير من التشبه به.

السادس：التفضّّل علىن السَّبَّاب الشَّنَّام：فإن الحليم إذا كان كريمًا مُحِحًّا للألفة والتآكف فإنه لا يرد السب والشتم على السفهاء．
وقد حُكي عن الأحنف بن قيس（أي：وكان مشهورًا بالحالم）أنه قال：ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث خصال： إن كان أعلى مني عرفت له قدره（أي：يعني لم أرد عليه احترامًا له）． وإن كان دوني رفعت قدري عنه（أي：لم أنزل لدرجته في السفاهة）． وإن كان نظيري تفضلت عليه（أي：لم أردعليه ليكون ذلك فضلًا مني عليه）． السابع：قَطْعُ سبب الجهالة والشتم：وهذا من الحزم من صاحب الحِلْم． وحُكي أن رجلاً قال لضِرَار بن القَعْقاع：والهّ لو قلتَ واحدة لسمعتَ عشرًا．أي من
 السبووالشتم．

 عقوبة الجهال．فالصمت هنا ليكف الجاهل عن الاستمرار في سفاهته．

الثامن：الخوف من العقوبة على الجواب：فربما يكون الحليم ضعيفًا فيخشتي عقوبة
 الجواب، أو نتيجة حكمته وحز مه．فالحلم هنا يحجب المشان المشاكل． التاسع：الرعاية لصداقة سابقة أو جميل أو نعمة قديمة：ويكون هذا من الوفاء و حسن العهد．وقد قيل：أكرم الشِّيَّيَ（أي：الصفات）أرعاهم للذمم（أي：أرعاهم للجميل والعهد السابق）．

العاشر: المكر وتوقع الفرص الخفية: وهذا من الدهاء والحيلة.
وقد قيل: غضب الجاهل في قوله (أي: مجرد الكالام) وغضب العاقل في فعله. وقال حكيٌّ: إذا سكتَّ عن الجاهل فقد أوسعتَّه جو ابًا وأو جعتَه عقابًا.
والأَّْْلى بالإنسان أن يكون حِلمُه بأحد هذه الأسباب، وإلا كان حِلْمُه عند ذلك ذُّلًّ
 الأسباب الموجبة للغضب كان ذلك من ذلِّ النغس وقلة المروءة. وقال الحكماء: ثلاثةٌ لا يُعرَفون إلا في ثلاثة مواضع: لا يُعرف الجَوَوَادُ (أي: الكريم) إلا في العُسْرة، و الشجاع إلا في الحرب، والحكليم إلا في الغضب.
ومن فَقَد الغضب في الأشياء المغضبة فقد حِرِم من فضائل النغس كالشجاعة والأنفة
 فلم يغضب فهو حمار (أي: بليد الإحساس) .

## الفرق بينّ الفضببوالحزز :

الغضب يكون من جهالة من هو دونك في الرتبة والقدر، والحزن يكون من جهالة من هو فوقك في الرتبة والقدر. والغضب يتحرك من داخل الجس دو إلى الـن الخارج؛ فتظهر صورته على الجوارح.
أما الحزن فيتحرك من خارج الجسد إلى داخله؛ فيصير كممًا ومرضًا، ولذلك قد
 الحزن داخليًّا، فما يصدر عن الغضب إنما هو الانتقام والسطوة، والناتج عن الحزن إنـا لانما
 والحِلْمُ أفضل مِن كَظْم الغيظ؛ لأن كظمَ الغيظ هو تكلُّف الحِلمَ، أما الحليم فلا يهيج غضبه أصلًا؛ لكمال عقله وامتلاكه لنفسه عند الغضب، وحِّلْ لِّم الضعيف أو الصغير أمام القوي أو الكبير لا يُعَلُّ حِلمًا، وإنما هو خوفُ وْ وحَذَرُّ.







 وقال معاوية ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم.


 تمكنكم الفرصة، فإذا أمكتنكم فعليكم بالصفح والإفضال.
 أستحي أن يضيقَ حلمي عن ذنب أحد من رعيتي.
 حاجة فنقضيها؟ فنكس الر جل رأسه واستحيين مما رأنى من حلمه عليه.



بألف درهم، فقال بعضهم: جمع بغعله هذا خمس خصال محمودة: الحلمَ، وإسقاط الأذى (أي: ترك السب والشتم) وتخليص الرجل مما يبعده عن الله هِّلّالٌ وحمله على الندم والتوبة، ور جوع إلى مدحه، بعد الذم، اشترى جميع ذلك بشيء بيسير من الدنيا.








## قٌصص فيالحله:


 وإن كانت غيرَ زانيةٍ فأسأل الهَ أن يغفر لك. فقال له أصحابُه: يا إمام، إنه يقذف ونحن





فرحم اللّه الإمامَ الشافعيَّ على هذه الأخلاق النبوية. اهـ.
 يكن ساد قومه بقوة جسلهه، ولا كثرة ماله، ولا ارتفاع نسبه، إنما سادهم بالحلم والعقل،

حقد عليه قومٌ، فأقبلوا إلىن سفيه من سفهائهم وقالوا له: هذه ألف درهم، على أن تذهب إلى سيد بني تميم الأحنف بن قيس، فتلطمه علن و وجهه.






 الجالس هناك؟ قال: نعم، فاذهب والطمه؛ فذالك سيد بني تميمر.



السفيه. وهكذا بحِلمه اقتص لنفسه من الرجل ولـ . اهـ.

 بالحق ويُخالَف فيه.
أقشسام الحلمَ : الحِلم ثلاثة أقسامه، وهي كما يلي: - حِلْم العوام: وهو العفو عن الجاني، مع إضمار الشر باطنًا . - حِلْم الخَوَاصِّ: وهو العفو عن الجاني، مع إضمار الخير له باطنَّا

- حلم خواص الخواص: وهو العفو عن الجاني، مقرونًا بالبر إليه فعلاً وقولًا

 وبمن تحت يده.وقال الشُيخ قاسم الحلبي: الحلم حالة اضطر ارية، والتحلّا من من الأمور

الاختيارية، وهو الكظم، فأنت مكلف بالتحام لا بالحلم، ولكنك إن تحلَّمتَ مرةً بعد مرة تخلَّقت بالحلم الاضطراري، وكنت كاملَ العقل؛ لأن الغضب حينّ لألِّذ دخل تحت
 برقم(YדדY)، حسنه الألباني (صحيح الجالمع الصغير) حديث (YYY). والحايم كامل العقل، واسع الصدر، مالك لنغسه، والناس جميعًا في صفه، والملائكة في عونه، وقليل من الناس من يتصف بالحِحمّ، ولا يمنعه حِلْمه من ردع السغهاء، فهو وسط بين البطش والذلة والضعف.

## (الرڤقٌ )

الرِّفقُ خلافُ العنف، والرفيق ليِّن الجانب، ولطيف الفعل. فالرفق: هو لين الجانب
 وثمرة من ثمر اته. ولا يكون حسن الخلق إلا بضبط قوة الخضب وقوة الشهوة، وحفظهما على حد الاعتدال.
 قال: أن تضع الأمور في مواضعها: الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، و السوط في موضعه.
وفي هذا تنبيه لطيف وإشارة ذكية إلى ضرورة مزج الغلظة باللين، والفظاظة بالرفق بالتوازن الذي قاله، وهذا معنن الاعتدال. فالرفق المحمود هو ما بين العنف واللين، ولما كانت طبائع البشر تميل إلى العنف والحدة كانت الحاجة إلى ترغيبهم إلى جانب الرفق أكثر، و الرفق لا يتنافنم مع الحزم الذي هو ضبط الـئ الأمر بالثقة.










 قِ قالوا: رجل صائم. فقال: (الَيْهَ مِنَ الْبِبِّ أَنْ تَصَومُوْو افْي السَّفَرِّ)، متفق عليه.


 وقال عمرُو بن العاص لابنه عبد الله (أي: يعني متأنيًا في فعلك وقولك مع ولاة الأمر والرؤساء). قال: فما الخَرَقُ (أي: الحمق وضعف الرأي)؟

قال: معاداة إمَامِك (أي: حاكمك) ومناو أة (أي: معاداة) من يقدر على ضَرَرِكك.
و قد قيل في الحكم: لا تُعاند مَن إذا قال فعل (أي: لا تعاند من يستطيع أن يبطش بك) . وقيل مكتوب في الحكمة: الرِّفق رأس الحكمة. وقال قيس بن أبي حازم زَحَّآنَّةُ: كان يقال: مَن يُعطَ الرفق في الدنيا نفعه في الآخرة. وقال بعضُ أهل العلم: ما أَحْسَن الإيمان يُزيِّنه العلمَ، وما أحسن العلم يُزْيِّنه العمل،
 والرفق دليل على فقه الرجل وحكمته وحسن إسلامه وكمال فهمه وإيمانه، وهو زينة الحياة، وهو دليل على رفق الله به يوم القيامة.
米 米

## - Yo - بـاب الهفووالإعراض عن الجاهلين

قَالَ الهَ تَعَاَلَى: وقـال تَعَـَلَىٍ:

وقال تَعَالَى:

 والآيات في الباب كثيرة معلومة.










المُحيطان بمكَّة. وَالأخشبُ هُوَ الجبل الغليظ.











 * * *
( العفووالصفحوالنفران )





وأما المعافاة: فهي أن يُعافيك الهّ من الناس وأذاهم، ويعافيّم منك أيضًا. فالعفو هو



 الصَّْح تجاوزٌ عن الذنب بالكلية واعتباره كأن لم يكن، أما العفو فإنه يقتضي إسقاط الِّا اللوم
 ستر للنّب، وصون من عذاب الخزي والفضيحة. والشَ جمعها في سورة (التغابن) في قوله تعالى: :
 رسول الها
كَيْتِ



 الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكالام فصمت، فلما كان في الثالثة قال: (اعْفُوا عَنْهُ فِيُ كُلِّ













وصحهه الألباني (صحيح الجامع الصغير) حليث (AQV) .




وأَتي عبدُ الملك بن مَرْوان بأسارى فيهم ابنُ الأشعث، فقال لرَجَاء بن حَيْوَة: ماذا ترى؟؟


 عغا، وإذا وعد وفن، وإذا حدث صدق، ولا يجمع شغل اليوم لغد.



 وقد اقتصصتها (أي: أخلت حظك منه في الدنيا بسبه وشتمه وغير ذلك) .




عفوك، لائذ منك بك، واعلم أنه لن يزداد الذنب عظمًا إلا ازداد العفو فضًاً. قال بعضُ أهل العلم: ليس الحاليمُ مَن ظُلِمَ فحامِ حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحمليم من ظُّلم فحالم حتى إذا قدر عفا.
 والهجر الجميل: فالصبر الجميل: هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذنى معه.
و وقـال علـيٌّ بـن أبـي طالـب
[الحجر: 01] قال: الرضا بغير عتاب. قْصة ：حَحَث في عهد عمر بن الخطاب وقالوا：يا أمير المؤمنين، نريد منك أن تقتصَّ لنا من هذا الرجل؛ فقد قتل و الدنا．
 إبلّل من إبلى شجرةً من أرض أبيهم فضربها أبوهم بحجر فماتت، فأمسكتُ نفس

 ضاع الكنز وضاع أخىى من بعدي．فقال عمر بن الخطاب
 تضمن هذا الرجل؟
 وإن هرب أقمتُ عليك الحدَّ؟！فقال أبو ذَرِّ：أنا أضمنه يا أمير أمير المؤمنين．

 وقد اشتدَّ عليه التعب والإرهاق، ووقف بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
 فتعجب عمر بن الخطاب ：


 نخشى أن يُقال：لقد ذهب العفوُ من الناس．
والعفو والغفر ان والصفح دليل على سعة الصدر وحسن الظن والخلق، ودليل أيضًا على كمال النغس وشرفها، وإن أمة انتشر فيها العفو والصفح والغفر ولنر ان لأمة عظيمة سعيدة．米 米 米

## V7 - بـاب احتمـال الأنى

قَالَ الهُ تَكَّىَ: .

وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله.



 باب الفضب إذا اتتُهكت حرمات الشرع -VV

## والانتصار للدين الله تـمالى







 (vV/r£q) وعن (va)








 لَقَطَعْتُ يَدَهَا)، متمْت عليه.







## 米 米

## (الفضب )

الغضبُ مِفْناح كلِّ شرِّ، وهو غليان الدم في قلب الإنسان رغبةً في الانتقام، فمتىن غضب

 يغلي، فكأن الوجه زجاجة تعكس لون الدم فيها، وهكذا النار فإنها تصعد إلىن أعلىن. والغضب يكون لصدور الخطأ والجهالة ممن هو دونك في المقام مع قدرتك على الانتقام منه، أما إذا كان الغضب ممن كان أعلى في في الرتبة ويئس العبد من الانتقام منه، تولد منه انقباض

 واعلم أن الغضب يولد رغبة الانتقام الذي هو الحقد، ومنه إلىن الحسد؛ أي رغبة


والغضب عدو العقل، وكل العطب في الغضب، وأول الغضب جنون وآخره ندم.

## الفضب المحمود والفضب المذّموم:

 الغضب، وقوة الشهوة، فهاتان القوتان هما مصدر الأخلاق في النفس، فبقوة الشهوة يطلب الإنسان المنافع والمصالح لنفسه، وبقوة الغضب يدفع المضار والأذن عنها. فأصحاب العقول الر اجحة علموا أن هذه الصفات وتلك القوى لم تم تخلق سُدَّن ولا عبثًا، فهي بمتزلة الماء يُسقى به الورد الجميل والشوك المؤذي، ألو الثمار الطيبة و الحطب
 استعماله كان سببًا في طلب العلو والارتقاء.





 فيتكبر على شعور الخوف من النقر والضياع ويطلب أن تكون يده العليا عند الشا

 الدنايا والأشياء المذمومة، في حين أن غيرها قد يكون أولىن بالحرص.
 تصرف إلى الغضب على أعداء الشّ ومجاهلتهم، وعلى المنافقين، وإلىن الدفاع عن

العرض والأو لاد والأموال والأوطان، فالبصير العارف يستعمل نِعَمَ اله في مواضعها النافعة، وهذا هو الغضب المحمود.

## أما الغضب المذموم فيكون بطريقين:

أحدهما: الغضب في غير الحق: كالغضب من أجل العصبية والتقلية، وكغضب الفساق في لعب القمار والميسر، أو الغضب من أجل شيء ألوا بسيط كالتحيز للأندية والألعاب الرياضية، وخروج الإنسان فيهاعن حد الاحترام وم والاعتدالن، والغضب للأها
 وعزة نغس، فتميل إلى فعله النفوس المريضة الجاهِلة، وهذا من الغباء و الجهل. الثاني: الغضب الذي يُخرج صاحبه عن فعل الحق وحد الاعتدال: وقد جاء في

 المراتب والمناصب فيلز مه مراعاة حد الاعتدال في الغضب وألا يلا يتجاوزه لا يقوم لغضبه شيء إذا تُعرِّض للحقِّ، حتى يتتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا لا يتصر لها. والناس في قوة الضضب علن درجات ثلاث: تفريط وإفراط، واعتدال: أولاها: التفريط في قوة الغضب حيث يُصنحِ المرُّ لا حَمِيَّة له ولا غَيْرة دَيُّوُنًا لا يأنف
 تساهل الناس في الغيرة لاختلطت الأنساب.


فققد الغضب بالكلية مذموم، وإنما المحمود منه غضب تحت سيطرة العقل والدين، فيقوم حين يجب وينطفئ حين يجب، وهو حد الاعتدال والوسط.


يحقّّ له أن يغضب فيه، وقد شبهه بالحمار لبلادته وانعدام غضبه وغيرته على حرماته. الثانية: الإفراط: وهو غضب مذموم أيضًا؛ حيث يغلبه الخضب حتى يُخرجه عن العقل و الدين وطاعة الله ورسوله تفكير، فهو كالأعمىن لا يرى بها شيئًا وتَسْوَّ الدنيا في وجهه، و كلما اشتدت نار الغضب صرفته عن كل موعظة، بل إذا وُعِظَ لم يَسمع وازداد غضبًا أيضًا، وربما زاد الغضِب بصاحبه فسبب له الأمر اض وربما قتله.
الثالثة: حدُّ الاعتدال: وهو الوَسَط بين الطرفين المذمومين. وقد قال بعضهم: مَن أطاع شهوته وغضبه قاداه إلى النار. وقال بعضُهمه: إياك و الخضبَك فإنه يُصيِّك إلى ذِلَّة الاعتذار. وليس كلٌّ مَن عَجَز عن الإتيان بالخير كله يأتي بالشر كله، ولكن بعض الشـر أهون من بعضى، وبعض الخير آرفعُ قدرًا وأفضلية من بعض. أسبـاب الْضضب: قوة الخضب محالّها القلب، والأخلاقِ الرديئة المذمومة شرعًا هي التي تُسِّب الخضب المذموم: كالَّزْهُ، والخُيلاء، وإعجاب المرء بنفسه، والمزاح المذموم شرعًا، والاستهزاء بالناس، والتعيير بالنواقص والمماراة والمـجادلة لغير وجه الله، والمعاندة في الحق، والغلر وشدة الحرص على' فضول الدنيا والمال والجاه. ولابد من إزالة هذه الأسباب بالأدوية المضادة لها: فُعُعالج النَّهْو والُُجْبُ بالتّواضع، وليذكر أننا كلنا بنو آدم، وآدم من تراب. والمزاح يُعالج بتشاغل صاحبه بأمر دينه وآخرته قلر المستطاع، والاستهزاء يُعالج بالتكرم عن إيذاء الناس وتعييرهم، وأما التعيير فبالحذر عن ذكر القبائح، وأما شدة الحرص فبالقناعة والترفع عن الدنيا. عالاج الخضب: فإذا هاجت النفسُ غضبًا فعلا جها بأمور: الأول: أن يذكر فضيلةَ كَظْم الغيظِ والعفو والحِحِّم والاحتمال رغبةً فيما عند الله من المثوبة.

 الثاني: أن يُخَوِّفَ نفسه بعقاب الهّ؛ لأن كل ظلم صدر من شخص لا يجوز مقابلته بمثله، فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة، ولا التجسس بالتجسس، ولا السب بالسب، وكذلك سائر المعاصي، وإنما القصاص والغر امة على قدر ما ورد الشيء به.

الثيامة لكان غير ما ترون (أي: من الحلمو العفو والتسامح).

الثالث: أن يُخَوِّفَ نفسه من عاقبة العداوة والانتقام من العدوِّ.
قال حكيٌّ: أيسرُ شيءٍ الدخولٌ في العداوة، وأصعبُ شيء الخروج منها. و ويل: مَن
 الرابع: أن يتفكَّر في قُّحْ شكله وصورته أثناء الغضب.
الخامس: التفكر في السبب الداعي للانتقام إذ لعله سبب بسيط أو هوى نغس أو تسلط
 السادس: أن يعلم أن ذلك من أقدار الهُ فُيُصَبِّ نفسه بذلك.
السابع: أن يعمل أعمالًا تساعده على ذهاب غضبه، منها السكوت، والجلوس إن

 واستنشقه وقال: إن الغضبَ من الشيطان، وهذا يُذهب الغضبَ.
وقد روي عن عطية بن عروة السعدي يرفعه: ("إِنَّ الْْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ





وقال ابنُ عباس



الغضب مفسدة لفؤاد الحكيم.


وقال بعضُ الحكماء: كما أن الأجسام تَعظُمُ في العين يوم الضَّباب كذلكَ يَعظُمُ ذنبُ
المذنب عند الغضب.







 لإظهارم) وعلى مَن تملك لؤم (أي: لأن المغضوب عليه ضيفيف) .
قصصلة: الغضب خلق سيئ، ومرضٌ خبيث، وهو سببُ كثيرٍ من المشاكاكل والأزمات،


 أعطني الورقة الأولى، فإذا لم أهدأ وأترك الغضب فأعطني الورقة الثانية، فإذا لم أهدأ فأعطني الور رة الثالثّة والأخيرة.

 فهو ملك قوي، والآخرون رعية أضعف مندئه، فلا يستغل مكانته وقوته ليعاقب الآخرين. وكان في الورقة الثانية: ارحم من في الأرض ير حمكك من في السماء. فهو هنا يذكر نفسه بأن الهّ سوف ير حمه إن رحم غيره.
 نفسه بأنه إذا كان ولابد له من معاقبة المذنب، فيجب المب عليه معاقبتُه بما أَمَر الإسلام بها ولا ولا يعاقبه كما تأمره نغسه به. اهـ.

والغضب نار تأكل القلب، ويتولد منها الحقد والحسد، ويعقبه الاعتذار والندم بعد فوات الأوان. والغاضب يُنْفِّ الخلق وييعدهم عنه، وقد يذهب به الغض الغضب إلى إغضاب اللّ وإرضاء الشيطان.

## * * *

- بـاب أمر ولاة الأمور بـالرفقّ برعايـاهم ونصيحتهه

والشفقة عليهم والنهي عن غشهه والتشليد عليهر
وإهمال مصالحهم والففلة عنهم وعن حوائجهم
 وقـال تَعَـاَلَى:








وفي رواية لمسلم: (امَا مِنْ أميرٍ يلي أمور المُسْلِمينَ، ثُمَّمَّ لا يَجْهَهُ (أي: يجتْهُ لهمَ فيَ مصالحهم وماينفعهم) لهِم وَيَنْصَحُ لهُمَ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الجَنَّنَّة). (VA / / O \&)














## V9- بـابالوالي العادل







 عَيْنَأُها ، مَتْتع عليه.


كانت لهم عليهو ولاية)". .رواهمــمـ.








## -1 - بـاب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية <br> وتحريم طاعتهم في الممصية

قَالَ النُّ نَعَاَلَى:


 اسْتَطَعْتُمْ) متَتْ عليه.
(




 (
 عليك)". رواه مسـمـم




















 عَصَانِي") م تمتق عليه.
( 1 - /TV ( $)$




## 米 *

## ( ا اختيـار الوالي العادل ووجوب طـاعتله )

اهتم الشارع الكريم في إصلاح العلاقة يين الحاكم والمحكومين أو الراعي والرعية بقسمين هامين، هما: أداء الأمانات من قبل الحكام الحام والو لاة كالرؤساء والمديريرين والما والقضاة
 فيمايخص أَداء الأَماتات
 قال العلماء: نزلت هذه الآية في ولاة الأمور والحكام (أي: وكل مسيول هيئة أو وزارة أو ما ما شابهه، حيث أوجبت عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بيا بين الناس أن يحكموا بالعدل أين أداء الأمانات والحكم بالعدل.
أولا : أداء الأماناتات من قبل الحكام : وينتسم إلىن قسمين:

 وزر ائه ومستشاريه وهذا من الأمانة في عنته للرعية أو لمّ المن كان مديرا أو أو مسئولا لا عليه. وقسم أداء أمانة الأموال: أي: الأموال العامة، ويقصد بها با الأمانة والإعتدال وال في في جمع
 والو لاة للرعية في أمور الأموال، إما في جانب جمع الأموال بضرائب غير مستحقة أو

اشتراكات أو تبرعات، والحصول عليها منهم بالمبالغة، وإما في إنفاقها في غير حقها.

 وَاَحْسَنْ تَإِيلِ


 فإن تنازعتم في شيءٍ فردُّوه إلى كتاب الاّه وسنة
 والرسول، ومن أمانة أداء الحقوق كما أمر الهّ ورسوله؛ قالَ الهَ تعالى:





 الأصلح في الوزراء والمستشارين.





 الأصلح لتلك الولاية أو الوظائف الكبرين العامة، فإن لم يجد فيختار الأمثل فالأمثل في كل

 فمن أدن الواجب المقدور عليه فقد اهتدن؛ عن أبي هريرة


أما الولاية فلها ركنان أي أن الوالي أو الحاكم يجب أن يتحلىن بأمرين: القوة والأمانة،
 أما القوة في الرئس أو الحاكم الأكبر أو الولاية العظمى فهي الكفاءة و المهارة السياسية والمقدرة والشجاعة في القلب، والخبرة بالحكم، والقدرة علئ اتخاذ القرارارات المهمة كالحرب مثلًا . والقوة في الأحكام وتولي الحكم بين الناس وترجع إلىن: العلم بالأحكام التي دل عليها الكتاب والسنة وسائر القوانين المتعارف عليها، والقدرة علىن تنفيذ تلك الأحكام النام.
 من الدنيا، ولا يخشَن الناس في حكمه بالحق؛ قال الهَ تعالى:
 [细:



والقاضي اسمٌ لكلِّل مَن حكم بين اثثين، حتى لو لو كان في في أمر بسيط. وإن إن اجتماع القوة

 أهل الثقة والفضل عن معصودهم بالتكاسل.
استثمال الأصلح: والواجب شرعًا أن يُعيَّن الأصلح أو الأكفأ والمناسب في كلِّل أمرٍ

بحَسَبه. فإذا وُجد رجلان أحدهما أعظم أمانةً وديانة ولكنه ليس بالأقوى ولا ولا بالأكفأ،


 وسئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرَيْن في الغزو وأحدهما قويٌّ فاجري، والآخر














أحمد في مسنده ( IVo / ) برقم (• •TT )، صححه الألباني (صحيح الجامع الصغير) حديث (oorV).


 وكذلك كان فعل أبي بكرٍ الصديق، فاستعمل خالدًا في حروب أهل الردة، وفي فتوح العر اق

والشام، مع أنه قد بدت منه هفو اتٌ بتأويل منه، وذُكر له أن خاللًا فيه هَوَّن، فلم يعزله لذلك؛ بِ بل عاتبه عليه؛ وذلك لرجحان المصلحة علىً المفسدة في بقائه، ولم يجد غيره يقوم مقامه. وعلى صاحب الأمر أي الحاكم أو القاضي مشًا إن كان طبعه يميل إلى اللين أن
 يميل إلى اللين ليعتدل الأمر .
ولهذا كان أبو بكر الصديق يُؤثر استعمالَ خالد بن الوليد؛ لأن خالدُّا كان شديدًا، أما
 لِيًَّا كأبي بكر الصديق؛ ليكون الأمر معتدلًا
 وذلك كمثل حغظ الأموال، فإذا الم تتم المصلحة باختيار وزير أو مستشار أورجل الم واحد جمع بين عدد من المسئولين في تلك المهمة. فأمر الولاية يستوي إما بالتا بالترجيح للأصلح واختيار،، وإما بتعدد الولاة والمسئولين إذا لم يكفِ واحلُّ.


 معرفة الحكم الدقيق في المسألة لصعوبتها ويُخاف فيها ميا من الاشتباه فيُولَّنَ الأعلم.





 الشرعية فيُدْم القاضي الأكثر علمًا علنٍ صاحب الدين الورع.

وإن كان العلماء يُقدمون ويختارون صاحب الدين لأنه لا يخلو قاضٍ من علم ولو حتى الحد الأدنى المطلوب، والأمر في ذلك يرجع إلىن ولاة الأمور وما يرونه مناسبًا. ومع ذلك يجوز توليةُ غير المؤهل بالدرجة الكافية؛ وذلك للضرورة مع السعي في استصلاح الأحوال، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ.
المقصودُ بـالواجب الشُرعي على الوالي والحاكم في الولايـات: فالحاكم أو الوالي هو المسئول

 قَسْمُوتوزيع الأموال بين مستحقيها بالعدل، والآخر بتنغيذ العقوبات على المعتدين.








مسنده (r/ rr) برقم(••1119)).
 لَا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ هُ الحديث، متنق عليه.


فالمقصود من إرسال الرسل وإنز ال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه، فعلى صاحب الأمر والحاكم أن يتوصل للمقصود الدُعين بالأقرب

فالأقرب، فمن كان أقرب للمقصود كان أولى بالولاية．ولهذا قال الله تعالى：
 ［الحيد：ro］．ثم تكون القرعة والاستهام إذا تكافأ الرجلان وخفي أصلحهما، أو ما يسمى الآن بالانتخاب الشعبي وهذا هو أداء الأمانة في الو لايات إلى أهلها الها． وجوب اتخْاذْ الإمارة أو الرِياسهة＂：علينا أن نعرف أن ولا ولاية أمر الناس وإمارتهم من أعظم

 بعضهم البعض أمر صحي، ولابد عند الاجتماع من رأسٍ يُدير شئونهم ويقودهم إلىن الأصلح والأيسر．والنبي الكريم وِّ⿰亻⿱丶⿻工二又

 وذلك أيضًا لأن الله تعالىن قد أوجب أمورًا يجتمع عليها الناس كاللَّعْوة إلىن الله،
 والجُمَع وإقامة الحدود والعدل بين الناس ونصر المظلوم وإدارة سائر شئون الحياة ومؤسساتها، ولا يتم ذلك إلا بالقوة والسلطة والإمارة؛ لأنه قد روي：（السُّلْطَانُ ظِلُّ الله

وكان السلف يقولون：لو كان لنا دعوةٌ مجابة عند الهّ لدعونا بها للساطان．


برقم ( (Irv̌) )، وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره.




فإنه يأتي من سعيه وطلبه للرياسة والسلطة والمال، والسمعة بين الناس، لا ليحكم بينهم بالعدل، وإنما لدنيا رخيصة.




 بَبَعَ والناس في هذا على أربعة أقسام:



ץ اللصوص والمجرمون.
r- والقسم الثالث: الذين يُريدون علوًّا وتكبرًاً بلا فسادا، فهـم يحبون التعالي والتكبر على الناس، ويحبون الجاهو والمنصب، ولو كانوا امن امن أهل الدين.



وعلى هذا فلا تقوم مصالح الناس إلا باجتماعهم كالجسد، والجسر يحتاج إلىن رأس، قال



 والعبودية تقضي أن تُستعمل النِّعم جميعها في التقرب إلى الهَ تعالىن، وأعظم هذه
 لإِلاح أحوال الناس صلحِ السلطانُ عن دين الله وأُنفق المال من الوالي لغير الهَ فسدت أحو ال الناس. وهناك من يتسب للدين بفهمٍ خاطئ أو نية فاسدة، ولا يستعمل السلطة والمال في حفظ الأخلاق والدين وتكميله ونشره في الأرض ولا في تعمير الأرض وإصلاحها ولا ولا ولا ولا
 في قوله في فاتحة الكتاب: عَلَيْهِوْوَلَا آلذَحَآلِّنَ
وهناك من يسعىن للحصول على السلطة والجاه والمال ولا يتغت إلى الأخلاق



 فمن وَكِي أمرًا من أمور المسلمين فقد وجب عليه شرعًا أن يجتهد وُسعهه وطاقته في طاعة الشا فيه، وإقامة شعائر دين الها قدر جهلمه، وإصلاح حياة الناس وشئنهم ومصالحهم، مع اجتناب ما حرَّم الها
واعلم أن الدنيا ما هي إلا مطية لخدمة الدين، وهذا معاذ بن جبل آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوجُ، فإن بدأنَّ

فاتك نصيِّك من الآخرة، وأنت من الدنيا على خطرٍ.





 أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل؛ وقد روي عن أبي



 بينهما فقد خان الله ورسوله و المسلمين. فيجب على كلِّلِّ من ولي شيئًا من أمر المسلمين أن يستعمل في مرءُوسيه الأصلح لكل مهنة من المهن، ولا يُقدِّم رجلًا لكونه طلب الو لاية
 كفئا لها أو طلبها لغرض في نفسه ولغير المقصود منها؛ فقد روي في الصحيح عن النبي
 وقال
 وإذا عَدَل الوالي عن توظيف من يستحق والأصلح والأحق بالو لاية واسِّ واستعمل غيره ممن لا ولا



 وأما الذي يُطيع هواه في حكمه واختياراته فإن الله يُعاقبه بنقيض مقصوده فيُذِل أهله





米 米

## 1- ا- بـاب النهي عز سؤال الإمارةواختيـارتـرك الولايـات إذا له يتتينين عليه أو تـدعُ حاجة إليها














Ar وتحليرهم من قـرنـاء السوءوا والقبول منهـه



 عَصَمَ اللّه) . رواه البخاري.


نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذُكَرَ لَمْ يُعِنْهُ)ا رواه أبو داود بِإسناد جيد علنَ شرط مسلم.

## 

## لمذ سـألهـا أو حرص عليها فِرضّ بهـا



米 米
ا - كتاب الأدب
(الأدب)
الأدب خُلُقٌ كريم، وهو اجتماع خصال الخير في العبد باستعمال الخُلُق الجميل في الحياة، وصيانة النغس عن القبائح والرذائلم .وهو علم إصلاح لسان العبد وكامامه، وتحسين



الفرقة بين طلب الهلوم الشرعيةٌ والتتأدب:
أما الأدب فإنه يتعلَّق بالمروءات، أي الأخلاق الإنسانية والأعراف الاجتماعية التي لا تُخالف عقلًا ولا شرعًا، فالأدب أمر دنيويٌّ حيث يتعلق بالتعامل مع البشر في شتى الانى

حياتهم للوصول لرضا الهّ تعالىن. أما التعلم فهو يتعلق بالأمور الشرعية من فرائضَّ وسنٍ






 الهَ

 طاعته. وذلك مثل العامل يعمل عندك وقد يُتُن عمله ولكنه قد لا لا يُحسسن الأدب في

 العمل . فقيام العبد بالطاعة شيءّو الأدب في التعامل مع الطاعة شيء آخر، و، وها هو القرآن






 الباب، ومن أساء الأدب علن الباب رُدَّ إلنى سياسة (أي: رعاية وخدمة) الدوابِّ.

والمعرفة بما للهُ عليك الحسن عن أنفع الأدب فقال: هو التنقُّه في الدين، والزُّهد في الدنيا
والناس في فهمهم للأدب علىن ثلاث طبقات: فأهلُ الدنيا يَرَوْن أن الأدبَ هو : فصاحة اللسان، وبلاغة الكلام، وحفظ العلوم المختلفة، وأسماء المشاهير والملوك، و المعرفة بالبروتوكو لات والإتيكيت، و حفظ وإلقاء الشعر والنثر.
 بالطاعة، وحظظ الحقوق وترك الشهوات.
وهناك الطبقة الثالثة الذين هم أكثر الطبقات خصوصية حيث يرون أن أهم الأدب هو

 جعلنا اله وإياكم من مثل هؤلاء.
ولَهذا قال بعضهم: مَن قَهَر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بإخالاصٍ.

وعلَّمنا أهلُ الأدب والفضل فقالوا: إن من أساء الأدب في جوارحه عاقبه الله كذلك في جوارحه، ومن أساء الأدب في قلبه وباطنه عاقبه الله في قلبه وباطنه. ونعوذ بالله من ذلك.


 ويقول أيضًا: (اللَّهُّمَّ إني أَعْوذُ بك مِن شَرِّ سَمْعِيْ ومِن شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَاني،


لهذا لا يستقيم لأححٍ أن يكون مُتأَدًِّا أو أن يو صف بالأدب مع الهّ إلا بثلاثة أشياء:
 شرائط الإيمان، وإلا فمن جهل شيئًا عاداه، وما نراه من سوء الأدب مع الله من بعض

الناس في بعض الأحوال إنما هو نتيجة الجهل بأسماء الله وصفاته. وثانيًا: عليه أن يتعرَّف على هذا الدين العظيم والشرع الحكيم؛ ليتعلم ما يُحِشُّه الهُ فيفعله ويتقرّب إليه به، ويعلم ما يكرهه الله فيتجنبه وييتعد عنه، وفي هذا يقول القائل: إذا صحَّتِ المحبة تأكَّدت علىن المُحِبِّ ملازمةُ الأدب.


 فهذه شر ائط الأدب مع الشّ، فالأدب مع النه هو القيام بدينه قيامًا صحيحًا، والتأدُّب بآدآبه،
 في خطابهم وسؤ الهم ومعاملاتهم مع الشَ وجد أن الأدب هو السمة المدميزة لهم جميعًا.


 فيجب أن يغضب للرب، وليس مقام استعطاف وشفاعة لمن اتهموه.










وإنما طلب بالأدب، ولم يقل: أنت قَدَرْتَ عليَّ؛ حيث لم يتبجَّح على اللهّ كما فعل إبليس.


 يقل: فعافني واشفني، بل طلب بالتورية، وليس بالتصريح الواضح، أدبًا مع ربِّه.



 الأدب. لهذا كان كمال هذا الخُخُّق للرسل والأنبياء صلوات اللهُ وسلامه عليهم أجمعين. وقال عبدُ الهَ بن المبارك مُحخِّرًا: مَن تهاوَنَ في الأدبِ عُوقبَ بحرمان السنن، ومَن
 الهّ الَّلّا قيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل .
وقيل في حقيقة الأدب: استعمال الخلق الجميل، واستخراج مـا في الطبيعـة الإنسانية

 فالأدب هو الدين كله، مِن ستر العورة والوضوء وغسل الجنابة والتطهُّر مـن الخبـث، والوقوف طاهرًا بين يدي الله، والتجمُّل في الصالاة، كـل ذلك مـن الأدبَ قـن قال الله تعـالى:
 أي بكمال الأدب عند لقاء الله.
وكان بعضُ السلف يلبس حُلَّةُ غالية الثمن للصلاة من تمام الأدب ويقول: ربي أحقٌّ مَن تجمَّلت له في صلاتي. والأدب في الصالاة: خفض الطَّرَف في الصلاة، وألا يقر أ ألقرآنَ في السجود والركوع؛ لأنها حالةُ ذِلَّة.

والأدب في قضاء الحاجـة: ألا يستقبل بيتَ الله ولا يستدبره في أثناء قضـاء الحاجـة. فـالأدب



فإساءة الأدب في الظاهر عقابها في الظاهر، وإساءة الأدب في الباطن عقابها في الباطن.










 أدب يختلف عن أدبه مع أهل بيته.
















وقال عليُّ بن أبي طالب وِّ

 ذِكره على مدار الزمان. وقال حكيم: العقل بلا أدبٍ كالشجر العاقر، والأدب كالشُجر

 فأما تأديب النفس فمن وجهين: تأديب الو الد لولده في الصغري، وما وا ألزم الإنسان به نفسه عند النشأة والكبر. فأما التأديب اللازم للأب: أن يأخذ ولندا وألده بمبادئ الآداب ليششأ عليها ويسهل عليه بعد ذلك قبو لها، فيجعله طبعًا فيه و إلا سار عسيرًا ألأِّا
 وينشـــأناشـــئ الفتيـــان منـــا عـا

وأما أدب الإنسان لنفسه من النشأة والكِبَر في السن فنوعان: 1- أدب اصطلاح (أي: ما اتقق عليه الناس)، وهو احترام المعروف عند الناس العقلاء والأدباء من آداب الحياة السليمة، كآداب الكالام واللباس وغيرها؛ لأن مجاوزة
المألوف والمتفق عليه اصطلاححًا يُوجب الذم.

ץ- أدب رياضة النفس وتز كيتها ومجاهدتها ومعاملتها معاملةً صحيحة، قال اللّة تعالى:
 أعدائك هي نفُشك التي بين جنيكك.

قال عمر بن الخطاب
وقال حكيم: من ساس نفسه ساد ناسَه.
 والوحوش تُرَّض، إلا أن بِضَ الطباع والأخلاق أيسر فيَ القبول و الصلاح من من غيرها.
 بالكلية، وإلا هلك الإنسان بِقده الشهوات تمامِامًا وأما حسن الظّن بالنا بالنفس أو سوء الظن بها، ققد قيل: حُسْن الظنِّ بالنفس يُعْمي عن مساويها، فلا يستطيع أن ينغي عنها قيا قيحًا، ولا أن يُهدي لها حَسَنًا، وأما سوء الظن بها فُيُعمي عن محاسنها.
ومن عمي عن محاسن نفسه كان كمن عمي عن مساويها؛ ولهذا قيل: يجب أن أن


 النسس آمنة فلا تعالج أخطاءها بالكلية.
وقد قيل: مَن ظلم نفسه كان لغيره أظظلم، ومن هدم دِينه كان لَمَجْدِه أهدم. وقيل: من رضي عن نفسه أسخط عليه الناس (أي لأنا النس أمارة بالسوء).
وفي الححيث الذي رواه أبو هريرة ة


وإذا عصتك نفسك فيما كرهت فلا تُطهها فيما أحببت، ولا يُغرينك ثناءُ مَن جهل



## 米 米 光

## 








 （（ \＆／／M N Y）


 حَالَةُ نُسْمَّىْ حَيَّاءً وَالهَ أعلم．

## 米 米

（الحيــائ ）
الحياءُ خُلُقُق في النغس يبعث على ترك القبيح من الأقو ال والأفعال والأخلاق؛ فيمتنع



المساوي مخافة الذم، ويُعتبر الحياء أول العفة، فيبعث على فعل الحسن وترك التبيح.
 من العبد؛ فيتولد بينهما حالة تسمىن حياء.
 الأول: وهو أمر تهديد وتوبيخ؛ أي إذا لم تتخلق بخلق الحياء الذي يمنعك من فعل القبائح فافعل من القبائح والمححاسن ما شئت فستعاقب على قينى إنيح فعلك، واعلم حينئذ أن فقدانك الحياء لا يهم بعده ما فعلت، والمعنى هذا هو المشهور، ولعله الأصح. الثاني: وهو أمر إباحة وإذن بالفعل؛ أي إذا لم يكن في أفعالك ما يشين وما يستحيا منه فافعل ما شئت فأنت عند ذلك في حل وإباحة.



 يوم يلقاه، وَنْ لم يستِحِ مِن معصية الله لم يستحِ اللّهُ من عقوبته يوم القيامة.




$$
\text { منك. أبو الشيخ في (العظمة) (10 / } 1007 \text { ) برقم(19 ـ 1) . }
$$

Y - حياء التقصير: فيستحي من تقصيره، كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا لا

 أداء أعمالنا وحيائنا من الله. r- حـيـاء إجــلال وتعظـيم: وهـو حيـاء المعرفــة، فكلمـا ازدادت معرفــة العبـد بربــه ازداد
 [فاطر:
§
 أصحابه، فقد يستحي الإنسان من صاحبه إكرامًا له.
0 (وهو الماء الذي ينزل عند التلطف مع الزوجة قبيل الجماع)؛ وذلك استحياءً منه

لمكان ابتّه فاطمة منه

- 1 ويستحي من ربه العظيم الجليل حين يسأله الحوائج والضرورات الئر الي V V حياء المحبة: فإن المحب يهيج عليه الحياء من قلبه إذا التقى محبوبه، أو حتى إذا خطر على' باله بسبب شدة المحبة، وقد يحدث باللقاء روعة في نفسه. ^- حياء العبودية: حيث يستشعر العبد عدم صلاح عبوديته لربه، وأن الله مستحقّ لأعلى
 عدم أهلية، ويرىن ترشيح غيره؛ وذلك تعظيمًا لسيده واحتقارًا النغسه. 9 - حياء الشرف والعزة: فصاحب النفس الكريمة العظيمة يستحي من نغسه إذا صدر عنه ما دون القدر العظيم الذي يراه مناسبًا من البذل والعطاء والإحسان، كمن يُعطي
 - - ا حياء المرء من نفسه: يستحي صاحب النغس الشريفة من رضاه عن نفسه بالنقص في الشكر و الطاعة؛ فيغضب من نفسه لتناعتها بالدون من الأشياء، فيستحي من نغسه، وهذا أكمل الحياء.
فمن استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر، والحياء الحقيقي لا يمنع صاحبه من دعوة الناس، ولا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا كان ممن

يرضى بالباطل، وقد ثبت أن النبي كان لا يقوم لغضبه شيء إذا انتهكت حرمات الها والحياء أصلٌ لكلِّلِ خير، وإلى هذا أشار ابن القَيِّم حيث قال: إن خُلُق الحياء من أفضل


 من الها أو من الخلائق لضاعت الأرحام، فمَن لم يدفعه الحياء ساقه الهو كن و كبلته الشهوة.
 وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ (أي: وهو التقعر والتشدق إظهارًا للفصاحة والبلاغة) شُعْبَتَانِ مِنَّ النِّنَاقِ) أحمد في

 وقال ابنُ مسعود
 الدين. فقال عمر: بل هو الدين كله.
 وكأنه أراد أن يقول: مَن كان مؤمنًا فهو معرض للفتن، فإذا تحلىن بالتقوى في إيمان إيمانه فقد فاز ونجح و كان الحياء زينة له أمام ربه وأمام الناس؛ فيمنعّه من فـن فعل القبائح، وإذا أراد مالًا فليستعفف فإنه هو المال الحقيقي.


 وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل.








والحياء أصلُ كلِّ شُعَب الإيمان، يكسو صاحبه الوقار، ويُزيِّنه بالمروءة، ويُنجِّيه من فضائح الدنيا والآخرة．
أوجهُ الْحيـاءِ فِي الإنسـانِ ：
أحدها：الحياء من الله：فيكون بامتشال أوامره واجتناب نواهيه．
الثاني：الحياء من الناس：فيكون بكف الأذنى عنهم، وترك المجاهرة بالقبائح والرذائل، وهو من كمال المروءة．
الثالث：حياؤه من نفسه：فيكون بالعفة ومراعاة أوقات الخلوة، فلا يفعل في السر ما يستحي منه في العلانية．

وهذا النوع من الحياء من فضائل النغس وحسن السريرة، ومتى كمل حياء التبد من هذه الأوجه الثلاثة فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر．米 米 米

## 10- بـاب حفظالسر

قَالَ الهَ تَعَاَلَى:












## 












 ( $10 / T N V$ (TV)




## * * *

## ( كتمان السر )

الكِتْمان: هو الإخفاءُو والسَّرْ، وكتمان الحديث: هو سَتُر الحديث. وكتمان الفضل: هو كفران النعمة. والسر والإسرار خـلاف الإعـلان والإظهار، قال





 عظيم ومصائب كبيرة عليه من السلطان.
 النساء وضعفة الرجال، والصبر على القبض على الجمر أيسر من الصبر على كتمان السر .


 وأكثر الأوقات والحالات التي يستخرج من الإنسان سره في ثلاثة مواضع:

عند الاضطجاع على' فراشه، وعند خلوه بزوجته، وفي حالة سكره. والكتمان المحمود: هو كتمان سر الغير، أو حتى سر نغسه، وهو من الأمانة والوفاء

وعالمة علىن الوقار .
وأما الكتمان المذموم فهو إما كتمان للشهادة: وقد ذمه المولىَ كَّنّلْ في قوله تعالىن:

 الوحي: وهذا العهد قد أخذه الله على الأنبياء والمرسلين بألا يكتموا مما أوحي إليهمم


 ومن الوفاء أن يحافظ المسلم على سر أخيه فيكتمه، وإلا كان غادرًا، وهذا حق المسلم على المسلم أن يكتم عنه ما وصل إليه من سره، وخاصة إذا كان قد تعهد له






 شاهدًا على' سغك دم حرام، أو هتك عرض حرام، أو أخلذ مال حرام؛ فليس عليه أن يكتم هذا، بل إن إفشاءه ليس أمرًا مذمومًا بل هو واجب حفظًا للحقوق والأعراض



و قال الحسن البصري زَحْحَّنَّهُ: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.

 وإفشاء السر خُّقٌّ ورَكَّتٌ من الخَرَقَ والجهل والحمق والخَيانة، ويَحرُم علىن كلِّ مُكلَّف إفشاءُ السرِّ إذا كان فيه إضر ارٌ بصاحبه، فإن لم يكن فيه ضررٌ فهو دليل على اللؤم والتهاون بحقِّ المعارف والأصدقاء، والستر على الناس شيمة أولياء الله الصالحين. واعلم أنه يجوز في بعض الأححيان الإفشاء إذا كان في ذلك مصلحة أو دفع مضرة، ويسأل في ذلك صاحب الفهم والاختصاص.



 السر عند الخضب فهو اللئيم؛ لأن إخفاءه عند الرضا ترتضيه الطّباع السليمة كلها.
 إفشاء الأسرار على الآخرين) وما كتمه المرء عن عدوه فلا يجوز أن يُظهره لصديقه، وكفىن بذوي الألباب عبرًا ما جربوا (أي: التجربة والخبرة)، ومَن استودع حديثًا فليستر ، و لا يكن مهتاكًا و لا مشياعًا؛ لأن السر إنما سُمِّي سرًّا؛ لأنه لا يُششى'.


 للعاقل أن يُقِدم عليها: شرب السم للتجربة، وإفشاء السر إلى1 القرابة والحاسد وإن كان ثقةً، وركوب البحر (أي: لمن لا يحسن السباحة) وإن كان فيه غنى' . وقال أيضًا: إن أصبر الناس مَن لا يُفشي سره إلى صديقه محخافة التقلب يومًا ما.

واعلم أن مغشي السر من أشر الناس، ويعرض صاحبه لنار جهنم وندم وحسرة في



## 米 米

## ^17- بـاب الوفـاء بـالعهلدوإنجازالوعد















 فَقَالَ لِي: خُذْ مِثْلْيْهَا متمتْ عليه.

*     *         * 


## ( الوفْاء )

الوفاء يعني الإكمال والإتمام؛ أي إتمام العهد وإكمال الشرط، وهو عكس الغدر والخيانة. والوفيّ الذي يُعطي الحقَّ ويأخذ الحقَّ، فهو خُلُقُق شريفٌ عالْ عالٍ رفيع المقام. والوفاء بالعهد هو إتمامه وعدم نقض حغظه، وهو أيضًا صدق اللسان والفعل معًا،


 والفعل؛ لأن في الكذب نقضًا للعهجد. والوفاء قيمة عظيمة قدرها العرب قديمًا.

أنواعالوفاء:
ا - الوفاء بالعهد: إذ عليه أن يحفظ العهد ولا ينقضه قو لًا وفعاًا.
Y Y الوفاء بالعقد: والعقود آكد العهود، أو هو العقد بين العبد وربه من الإيمان والقرآن، أو هو العقود بين البشر فيما يتبايعون.
r - الوفاء بالوعد: فيصبر علىن ما وعد به غيره وإن أصابه الأذئ في ذلك.
قال أبو هريرة




119) برقم (909)، وقال الأرنؤوط: صحيح لغير،، وحسنه الألباني (صتيح الجامع الصغير) حديث (TVIT).

وقيل: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودَوَامَ عهله فانظر إلىن حنينه إلىن أوطانه، وتشوقه إلى إخو انه وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه.
وفي قصص العرب قديمًا ما يدل على وفائهم بعهودهم ومواثيقهم.

والوفاء ركن أصيل في بناء المجتمع الناجح العظيم، فإذا ضاع الوفاء ضاعت العلاقات الاجتماعية وبارت الأسواق وساد التنافر بين الناس.米 米

## AV - بـاب الأمر بـالمحافظة على مـا اعتاده مز الخير

قَالَ الهَ تَعَاَلَّ:


 [/لحايد:717]
وقال تَعَاَلَّ:



## 

## قَالَ الهَ تَعَالَىْ:




 أن تَلقَى أخاكَ بوجهٍ طَلَّقٍ") رواهمسلم.

## 19 - بـاب استتجباب بيـان الكلام

## وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهه إلا بـذلك






## * * *

( أدب الكلام)












وفي اللسان عشر خصال: أداة لليان، وشاهد علن الضمير، وحاكم في التضاء، وناطق للجواب، وشافع للحاجات، وواصف للأشياء، وواعظ ينهيز عن القابيائح، ولتقديم التعزية في الأصحاب، وللتلطف في الضغائن والإصلاح بين الناس، لإسماع الآذان وتطرييها.



 لو زِدْتَا. قال: أعوذ بالهَ من الإسهابِ (أي: الزيادة في الكاملام).


 النساءوالضعفاء.

وقال أبو الدرداء
وقال مالك بن دينار دَّحَّنَّهُ: لو كانت الصحف من عندنا لأقللنا الكالام.
 فقال: الكلام صيَّني إلىن بطن الحوت.
 وقال حكيم: الزم الصمت تُعَدَّ حكيمًا، جاهلاً كُنْتَ أو عالمًا وقال بعض البلغاء: الزم الصمت؛ فإنه يُكسِبُك صَفْفَ المحبة (أي: المحبة النتية من الشوائب

 تَذْحَضُه أو حكمة تنشرها أو نعمة تذكرها.

شُروط الكلام: للكلام شروط حتى يَّبْلَم المتكلم من النقص والزَّلَّل :

الشرطالأول: أن يكونَ الكلامُ لداعٍ يدعو إليه؛ لاجتالابَ نَفْ أو دَفْع ضُرِّ. وحُكي عن أبي يوسف الفقيه أن رجاًّ كان يجلس إليه فُيُطيل الصمتَ، فقال له أبو

 وتمشَّل بهذا البيت من الشعر:

فانظر كيف أبان الكلامُ والسؤ ال عن حُمعه؛ فالصمت ستر للعيوب.
وفي الحِحَمَ: لسان العاقل من وراء قلبه، وقلب الجاهل من وراء لسانه.
فلذلك فاحبس لسانك قبل أن يُطِيل حبسك أو يتلف نفسك، فلا شيء أولى بطولِ حبسٍ من لسان يَقُصر عن الصواب ويُسِرع إلى الجواب.
 وقال حكيم: إذا جالستَ الجهال فأنصت إليهم، وإذا جالست العلماء فأنصت إليهم؟؛ فإن في إنصاتك للنجهال زيادةً في الحِحمَ، وفي إنصاتك للعلماء زيادة في العلم. الشرطالثاني؛ : أن يتكلم بالكلام في موضعه ومححله؛ فإن الكلام في غير مناسبةٍ لايُتْع منه، فلكل مقام مقالٌّ، ولكل عمل زمان الْ الشرطالثالثٌ: أن يقتصر منه علىن قدر الحاجة؛ فإن الكلام لا حَدَّ له ولا ينحصر، فحدُّ الكالام الحاجةُّ والكفاية، وإلا فلا نهاية له.
 وقال أحد البلغاء: كالام المرء بيانُ فضله وتَرْجُمان عقله (أي: بيان لمايدور في عقله)، فاقْصُرْه على الجميل واقتصر منه على القليل، وإياك وما يُسخط سلطانك ويُو حش إخوانك، فمن أسخط سلطانه تعرَّض للمنية (أي: الموت)، ومن أو حش إخوانه تبر أ من الحرية.




وقال الجاحظ: للكالما غاية، ولنشاط السامعين ناية.




 فمن أطال صمته اجتلب من الهيية ما ينغعه، ومن الو حشة ما لا يضره، وقد قيل في

الشرطالرابع: اختيار اللفظ الذي يتكلم به؛ لأن اللسان عنوان الإنسان، يُّرجم عن
 وزير الإنسان.

## آداب المتكله:

ا - من الأدب ألا يتجاوز المتكلم في مدح أو ذم، وإن سلم من الكذب؛ لأن النز اهة من الدم دليل الكرم، والإسراف فيه انتقام يصدر عن شرِّ، والتجاوز في الما المدح تملُّق ومداهنة وخداع يصدر عن دناءة ومهانة.

 ץ ب- ومن آدابه ألا تدفعه الرغبة أو الرهبة علىن الاسترسال في الوعد بشيء قد لـا لا يستطيع

قصةة: حُكِيَ أن: سليمانَ بن داود عليهما السلام مرَّ بُعْصْور يدور حول عصفورة، فقال

لأصحابه: هل تدرون ما يقول لها؟ قالوا: لا يا نبي الهّ. قال: إنه يخطبها لنفسه ويقول لها:

 كذوب. اهـ.

「 العمل به اضطراري، وأَنْ يفعل ما لم يقل أجمال من أن يُن يقول ما لا يفعل .


 والشدة، فلين اللفظ في الترهيب وشدته في الترغيب خروٌج عن المقصود وتعطيل للمعنی.


0- ومن الأدب ألا يرفع صوتًا كريهًا ولا يؤدي الحركات الطائشة، فإن نتص الطيش
أحسن من فضل البلاغة.

Y- ومن الأدب أن يتحاشى مُستقتُحَح الكاملام، بل يستخدم الكناية بالأدب المصون. V- ومن الأدب أن يتجنب أمثلة الغوغاء الرخيصة، ويستعمل أمثلة العلماء والأدباء الرفيعة، فاكل صِنغ من الناس أمثالٌ تُناسبهم، فالساقط يضرب أمثالًا ساقطة، وتشبيهاته





وللأمثال موقعٌ بالغُ الأثر في الأسماع وتأثير عميق في القلوب؛ فلذلك ضَرَب اللّه الأمثال في كتابه العزيز وجعلها من دلائل رسله وأوضح بها الحجة عللى خلقه．

شروط ضرب الأمثنال：ولها أربعة شروط：
الشرط الأول：صحة التشبيه، فلا يُعطي تشبيهًا مُغالطًا غير صحيح لا تتبله العقول السليمة．
الشرط الثاني：أن يكون العلمُ بهذه الأمثلة مشتهرًا والكلُّلُ عليها موافقًا، فلا يفاجأ

الشرط الثالث：ألا يسيء عرضها بطريقة يصعب فهمها واستيعابها، بل عليه أن
 والمراد منها．

الشرط الرابع：أن تتناسب مع المستمعين في ثقافتهم وعاداتهم وأحو الهم المعيشية؛ لتكون بالغة الأثر في نفوسهم وقلوبهم．

## 米 米 米

## Q．

## واستنصـات العالِم والثواعظ حاضري مجلسه


 بَعْضٍ＂）．متقق عليه．

## 91－بـاب الوعظّوالاوقّتصـاد فيه









(91/V••)








(91/V-1) وعن الحْرْباض بن ساريَّة القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ تِنْهَا العُيُونُ.


## * * *

(الوعظ)
الوعظُ هو النُّصح والتذكير والتخويف من العو اقب، فهو زَجْرٌ مُقترِنٌ بالتخويف كي تَرِقَّ له قلوب الناس، حيث يُذِّْرْمَ بما تلين معه قلوبهم للثو اب والعقابَّ.

صفاتة الواعظ: وعلئ الواعظ أن يشتمل على صغتين: إحداهما: أن يتسبب إلى أهل العلم بنسبة تساعده علىن التعلم والاقتباس منهم والفهم عنهم؟ ليستطيع نقل هذا العلم إلثن عامة الناس ترغييبًا وترهيبًا. الثانيـة: أن يستطيع التعامل مع عامة الناس وعو امهم؟؛ ليستطيع أن يصل إلى قلوبهـ
 ارتباط وانتساب إلى مَن فوقه من أهل العلم والحكمة، وله كذلك انتساب إلنـ إلى العامة كيأخذ من الحكيم وييسط لهم أمر دينهمم، فهو كالغضاريف بين اللحم الِّم والعظم.



 الذي يظهر للعامة أكثر من عنايته بالعلم الذي لا يدر كه إلا الصا أصحاب البصائر .

 كان له أجرْ وأجر مَن تبعه.

 يُيْغِّهم بتتهتكه (أي: بمعاصيه).

 المتيظظ المنيب إلىن ربه والمتذكر يحتاج إلنى الحكمة في الدعوة إلىن الهّ، وهي إعطاؤه الأوامر والنو اهي ليقوم عليها، فهو ليس في حاجة شديلة للتذكير، وإنما للتعليم والحكمة. أما العبد المعرض الغافل فيحتاج إلى التذكير والترغيب والترهيب؛ أي الموعظة

الحسنة، وقيد القرآن الموعظة بوصف الإحسان؛ إذ ليس كل موعظة حسنة، أما المعارض والمتكبر والمجادل فله المجادلة وأيضًا بالتي هي أحسن، والحُسن في الأسلوب، و كذلك في البراهين والأدلة．
وعلىن الواعظ أن يُمَيِّز بين الأنواع الثلاثة حين يؤدي وعظه أمام الناس، وإنما يستغيد العامة من وعظ وإرشاد إذا خفيت عليهم عيوب الوعاظ، وإلا متى ظهرت للعامة عيوبهم انفضوا من حولهمم．فعلينا جميعًا أن نستر العيوب، ونحفظ الألسنة من

الخوض في أهل الوعظ والإرشاد؛ إذ لا يخلو إنسان من خطأ．
ومع هذا يقول بعض السلف ناصحًا الوُعَّاظ：إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي إذا أمرت بشيء؛ فكن أول الفاعلين له، المؤتمرين به، وإذا نهيت عن شيء فكن أول المتنهين عنه． وقيل：إذا جلست واعظًا للناس فكن واعظًا لنغسك، ولا يغرنك تأثر الناس من

كالامك؛ فإن الله ينظر لباطنك والناس ينظرون إلى ظاهرك． واعلم أن السعيد مَن وُعِظَ بغير ه، والشقي مَن اتَّعظ به غيره．

米 米 米
－ar


（qY／V•Y）وعن عائشةَ（q）
 （اللَّهُوَاتُ）＂جَمْعُ لَهَاةٍ، وَهِيَ اللَّحْمَةُ التَّتي في أَقْصى سَقْفِ الْفَمِم．

米 米
( الْوهٌار )

الوقار هو الحِِلْم و الرَّزانة، وهو التأنِّي في التوجُّه نحو المطالب．



وعظمته والوقوف عند حدوده وأو امرهو الانتهاء عند نو اهيـه واجتنـاب معاصيه، فإن اللّه لا يُلقي

 ومن توقير الله أن يستحي العبد أن يعصيَه في الخلوة أعظم من استحيائه من أكابر النـير الناس في العلن.

 صيَّاحًا، ولا حديدًا (أي: عصبي المزاج حاد الطبع).

 واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر و خغض الصوت وعدم الالتغات.



 وفسَّرها الحسن : فقال: لا تعرفون لهَ حقًّا، ولا تشكرون له له نعمة.
ومن توقير الله تعالثن ما كان يفعله الإمام مالك؛ فكان إلذا أراد أن أن يُحَدِّثَ الناس

 (السكينة" )
والسكينة هي الوقار والوداعة، وهي الطمأنينة والسكون، وهي نورٌ في القلب يُنزِّله





الخنا والفحش و واللغو والهجر وكلِّلِ باطل.
وهذا ما عناه ابنُ عباس أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه.
وهذه السكينة التي تنطق علىن لسان المحدثين ليست شيئًّ يُمَكَك، وإنما هي
 الوحيَ علن قلوب الأولياء.

 بما يَرِدُ عليه فرأيت لها تأثيرَا عظيمًا فيَ في سكونه وطمأنيأنينته. وأما السكينة التي نزلت على قلب النبي وِّ
وروح؛ ليسكن إليها الْخائف ويتسلىن بها الحزين و الضَّجِر .


 * * *

## وr- بـاب الندب إلى إتيـيان الصالاةوالعلم <br> 

قَالَ الهَ تَعَالَى : (q~/V•r)



(qT/V-६)




## * * *

(الخشوع)
الخشَوعُ هو منتًى يأتي من التُتظيم والمحبة له مع الذل والانكسار لها له، فيكون كما
 الرب بالخضضوع و الذل انتيادًا للحق .
والخشوُُ كالضراعة، إلا أن الخشوع يكون أكثر في في الجو ارحَ، والضراعة في القلب؛

وخشوع القلب كالخشية، وخشوع البدن هو السكون، وخشية القـلب وسكونون البـدن

 خَشِشْوَنَ









للرجل المسلم، وألا تلتفت في الصالاة.

 سجودهم وعلموا أن الشَّيُقبل عليهم فلا يلتغتون يمينًا ولا شمالًا الا
 الله، والخشوع في الأمر الديني هو بعدم معارضة الشرع وأوامره، برأي مخالف ألو أو هوىن نفس أو شهوة، بل الانتياد والاستسلام.
 على الشَ فيها ولا التسخط عليه، والتواضع لرؤية الحق فيك، ويكا ويكون منكسرًا بقلبه


 خشوع خوفًا من ظهور الكِبْر والعُجْب والرياء وقلة اليقين والإيمان وفساد النية، وغير ذلك من عيوب النفس









 والخشوع مظهرٌ لإيمان العبد وحسن إستقامته وعلوٌ شأن عبوديته لَّه رب العالمين.

## * * *

## 9乏- بـاب إكرام الضيف


 GTv-rs:

 [هود: لـ].
(9 /V-0) وعن أَبِى هريرة







بهمن طاما ونحوه").

## 90- بـاب استحبـاب التبشير والتهنئة بـالخير

 وقـــــال تَعَـــــاَلَن:
 وقال تَعَاَلَى: وقال تَعَالَى :

#  <br>  

[هود: [81].

عمر ان: 4ヶ].
وقال تَعَالَى1:
[آل عمران:
والآيات في الباب كثيرةٌ معلومةٌ.

وأما الأحاديث فكثيرةٌ جِدًّا وهي مشهورة في الصحيحّ، مِنْهَا :



 .


































 (90/VI•)








 .






## 97- بـابوداعالصاحب

## 





وأَّا الأحاديثُ فِنْها:






(aT/VIY)





زاد البخاري في رواية لَهُ: (وَصَلَّلُوا كَمَا رَأَئُمُوني أُحَلِّلي) .









وغيرهيانسادنستح.
(9T/VIT) وعن أنسِ (V)



## 9V- بـاب الاستخارةوالمشاورة

قَالَ الهَ تَعَاَلَّ:
 (9V /VIV)








## * 米 米

( الالستخـارة)
الاستخارة أن تسأل اللّه أن يمنحَك خير الأمرين لك، حيث تحتاج أحدَهما. وصلاة الاستخارة هي: أن يُصلِّي المرءُ ركعتين من غير الفريضة في أيِّ وقتٍ من الليل




 واعلم أن الاستخارةَ لا تتوقف على رؤيةِ منامِيُقهم منه فِعلُ ما استخار المرء فيه أو تركه.

 وإلا فلا يكون مُستخيرًا لله، بل يكون غيرَ صادقٍ في طلب فلب الخِيَرة، وفي التبرِّي من العلم


والأفضلُ للعبِ أن يجمعَ بين الاستخارةِ والاستشارة؛ فإن ذلك من كمالِ الامتشال للسُّنة، ومَن تَرَك الاستخارةَ والاستشارةَ يُخاف عليه من التَّعَبِ فيما أخخذ بسبيله؛ لدخوله في الأشياء بنغسه من دون الامتثال للسُّنة المُطهُّرَة وما أَخْكَمَتْه في ذلك الِّ

 فكلُّ ذلك لايُستخار فيه. وقال أيضًا: الحكمةُ في تقديم الصالة على دعاء دعاء الاستخارة: أن المرادَ حصولُ الجَمْع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا ي لذلك أَنْجَعُ

و لا أنجحُ من الصالاة؛ لما فيها من تعظيم الله و الثناء عليه والافتقار إليه، مآلًا وحالًا .لا
وقال بعضُ أهل العلم: من أُعْطِي الاستخارةَ لمَ يُمْع الحْخِرَة.
وقال بعضُ الأُدُباء: ما خاب من استِ استخار، و ولا ند من من استشار.
والاستخارة دليلّ علىن ثقة الإنسان في ربِّه وتعلّق قلبه به، في سائر أحو اله، وهي مخرجّ
من الحيرة والشك، ور احةٌّ للبال والنفس .
(الشَ الشورى )
المشورة والشورىن والمشاورة، وهي كلمةٌ تدلُّ علىن أَخْذ شيءٍ من شيء، وهو مشتقٌّ
من شَوْر العسل: أي اجتناء العسل، فكأن المستشير يأخذ الرأي من غيره. فالشورى معناها: استنباطُ المرءِ الرأيَ من غيره فيما يَعِرِض له من مشكاتِاتِ الأمور التي يتردد فيها بين الفعل والتركّ. واعلم أن مِن الحزم ألا يُبرم المرء أمرًا ولا يُمضي عِمَّا

إلا بمشورة ذي الر أي الناصح ومراجعة ذي العقل الر اجح.

 به المسلمون ويتععه فيها المؤمنون، وإن كان عن مشورتهم غنيًّا. فالمشورة حِحنٌ من الندامة وأمان من المالامة والعتاب.



يأتمر رشدًا ولايُطيع مرشدًا. و كان أبو بكر الصديق يُّهُ، إذا ورد عليه أمرٌّ نظر في كتاب الله، فإن
 وسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رعوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم.
 الاستبداد (أي: بالرأي).

يضلٌّ معهما رأي، ولا يُعْقد معهما حزم.

الصواب بعيدًا وَيْنُ بن ذي يَزَن: مَن أُعْحِب برأيه لم يُشَاوِر، ومن استبدَّ برأيه كان من




وقيل في منشور الحِكَمَ: المشاورة راحةٌ لك وتعبٌ على غيرك (أي: أنكا تستريح بأخذآراء عقول الناس الذين أجهدو أنفسهم من أجلك).
وقال بعضُ الحكماء: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه.
وقال أيضًا بعض الحكاماء: ما خابِ مَنِ استخار، ولا ولا ندم من استشار .
وقال بعضُ الأدباء: مِن حقِّ العاقل أن يُضِيف إلى رأيه آر آراء العقالاء ويجمع إلى الِّ عقله عقولَ الحكماء، فالر أي الفنّّ المنفرد ربما زلَّلَ، والعقل الفرد ربما اضلَّلَّ






 وو جوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح الح البالحاد وعمارتها.
 فيشاور أهل الدعوة في الدعوة إلىن اللّ، وأهل العلم في التعليم، وهكا وهكا




 شاء منها عزم عليها وأنفذ الر أي متو كلاً على الشّ، وهذا الاية الانجا الاجتهاد المطلوب. وقال بعضُهمْ: شاوِرْ مَن جرَّب الأمور؛ فإنه يُعطيك مِنْ رأيه ما دَفَع عليه غاليًا وأنت تأخذه مجانًا.
صفاتالالمستشار : وإذا عزم المرئ على: المشورة فإنه يطلب لها أهلَها، وأهل المشورة من استُكملت فيه خهس خصال نسأل الهّ أن نكون من أهو أهلها:


وقال حكيمٌ لابنه: احذر مشاورة الجاهلم وإن كان ناصحُا، كما تانِّا تحذر عداوة العاقل


 رجل كبير قد أخذ التَّهر من عقله كما أخذ من جسمه.

# وني منشور الحِكَمَ: كلُّ شيء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى التجاربَ. 

 وقال بعضُ الحكماء: التجارب ليست لها نهاية، والعاقل منها في طلبٍ وزيادة. وقيل: من استعان بذوي العقول فاز بإدر اك المأمول. الثانية: أن يكون ذا دين وتُقَى، فإن من غلب عليه الدين الدين فهو مأمون السريرة موفق العزيمة.الثالثلة: أن يكون ناصحًا ودودًا، فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويخلصان الر أي. قال حكيمٌ: لا تُشاور إلا الحازَّ غير الحسود، واللبيبَ غير الحقود.
 الرابعة: أن يكون سليمَ الفكر من الهموم والشواغل، وإلا فلن يَسْلم له رأي ولن


 آرائهم. وهذا من ذكا وائه وفطنته.
الخامسلة: ألا يكون له في الأمر المستشار غرض ونه ولا هوى فاس فاسد.



 وقال بعض الحكماء: نصف رأيك مع أخيك، فشاوره ليكمل لك الرأي أي
 الاستبداد بالرأي. حكيم : الخطأ مع المشورة والاسترشاد أحمد وأفضل من الصواب مع ولا يظنّ المستشير أنه إنما يشاور الناس لضعف رأيه وفساد رؤيته ونقص عقله، فقد شاور من هم أفضل رأيا وأعقل، وأغنى عن المشاورة، ولا كذلك يكون إعطاء الرأي

للتباهي والافتخار، وإنما للمنغعة والصالح وللبعد عن الخطأو الضرر.












 أعلم. وينغني لأهل الشورئ أن يَسْلَموا من الحسد والتنافس المذا لمّموم. وللمشورة بر كة علن المستشير؛ إذ إنها تمنحه ثلاثَ خصالٍ الٍ إحداها: اختبار عقله ورؤيته وتقييمه لذاته. الثانية: معرفة عقل أصحابه وصواب رأيهم ومدين فهمهم. الثالثة: استيضاح المهم والمجهول من الآراءه، وافتتّاح ما أغلق عليه الفهم من الصواب. وليس على المستشار إلا الاجتهاد في الرأي، وليس عليا وليه ضمان النا النجاح، فإن





بسبب ضعف ومهانة وذلة مُعطيها، فلا تحقرنَّ مستشارًا إذا كان ذا رأي، وإنما لك المنغعة من الر أي وعليك بالعزم بعد الرأي، ولا تتوانَ في فعله وإمضائه؛ لأن الزمان متقلب، والفرص قليلة المكوث.
 وينغي لمن نصَّبه الناس مستشارًا لهم أن يُؤدِّي حقَّ النعمة بإِّا ويبذل النصح بأمانة وإخلاص.
وإذا لاحظتَ أن المستشار قد صار مُعجبًا برأيه دائمًا وتكبَّ به علىن الناس فهِّا مها مها تحذر مشاورته، فليس للمُعجَب رأي ولا رؤية سليمة، إذ ربما يخون ألو أو يضن بالر الِ أي
 ولا يجوز لمن استُشير أن يخون حتنى ولو كان المستشير عدوًّا، فلا يكتم رأَيًا، ولا يخون وقد اؤتمن. ولكن لا تُعطِ المشورةَ إلا إذا طُلِبت منك، ولا تلا تتبرع بالر أي إلا إلا بما



㢄



وقد قيل: إن الهَ أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به مَن بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحيّ، من أمر الحروب، والأمور الجزئية وغير ذلك، وإلا





يُّنِقْرَنَ
فإذذا استشار وليٌّ الأمر من رعيته من بيَّ له ما يجا يجب اتباعه مـن كتاب الهّ وسنة رسوله
 الدين والدنيا؛ قال الها تعـالى:

 منهم رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الها وسنة رسوله عمل بها بكا كما قال الله تعالى:


 الواجب في الأخذ به، فإذا ضاق الوقت علنى صاحب الأمر أو عجز أو تساوت الأمور عنده أو غير ذلك فله:



 سبيل الانفراد بالر أي الأنسب للحفاظ علىن روح الجما الجاعة.


[البقرة: IVF]
الفرقةبين الشورىواللديمراطية:
الديمقراطية مصطلحٌ يوناني قديم، مُؤلَّنٌ من لفظين: الأول (ديموس)" ومعناه

الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه سيادة؛ فيكون معنن الديمقراطية هو (سيادة الشعب)"
أو (احكم الشعب).
وهي نظام سياسيٌّ اجتماعيٌّ، تكون فيه السيادة لجميع المواطنين، حيث يُويٌّرِّ لهم المشاركةَ الحرة في صُنع التشريعات التي تُنظِّم الحياةَ العامة، وهي كنظام سِما سياسيِّ تقوم





 دقيق وثابت مسألةً غير واردة عمليًّا، إلا أن للنظام الديمقراطيّّ ثلاثةَّأر أر انٍ أساسية: أ- حكم الشعب. ب- المساواة. ج- الحرية الفكرية.
ومعلومٌ استغالاُ الدول لهذا الشعار البراق الذي لم يجد تِيْ تطبيًا حقيقيًّا له علن أرض

 الأكثرية مهما كان شأنها، سواء كانوا أهل رأي أو غير ذلكّ، فلهم رأي أي الأغلبيَّة.
 وأهل الاختصاص والعقل الكامل والأوصاف التي ذكرناها في النا صفات أها الهل الشّورن سابقًا. ولا تكون المشورة في النصوص القطعية الواضحة، وإنما في الأمور العامة بين الحاكم والمحكومين، والأمير والمأمورين، فهي واجبة فية في حقِّه ومُلزِّمة له. أما الما المشورة
 إلا مَن عُرف بأمانته وإخلاصه وعلمه ألار علا على أن يتصف بالأمانمانة والمهارة في الأمر المطلوبِ التشاورِ فيه؛

## 91- بـاب استتحبـاب الدْهـاب إلى الميلـ

## وعيـادة المريض والحج والفزو والجنــازة ونحوهـا

## من طريقٍِ والرجوع من طريق آخر لتكثثير مواضع العبـادة

(a入 /VIN)
البخاري.


 السُّفْلَنَ متمتع عليه.

## 99- بـاب استحبـاب تّقديه اليميز في كل ما هو من بـاب التكريم









[الحاقة: 19].





 (99/VYY) بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِع الوُضُوءِ مِنْهَا)، متْتَ عليه.




(99/VYO) وعن أَبِ هُريرة (9)


 جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ مْتُنتِ عليه.


 بَبْنَ النَّاسِ".

## r- كتاب أدب الطعام

## ( آداب الاجتمماع للطماموالضيـافة )



 تعالى:

 جلب الحسنات ودَفْع السيئات، حتن لو كان فيها حظٌ للنفس. ولأن الطعام ضرورة من ضرورات الحياة فقد جاء الإسلام بآداب وسنن لتهـذيب
 وأخيرًا ما هو بعد الفراغ من الأكىل.

آدابالاجتمـاع على الطصام: من هذه الآداب:




- التكلم بالمعروف وحكايات الصالحين على الطعام، وإلا فالسكوت أولىن.

 مرات؛ فإن ذلك إلحاح وإفراط؛ لأن ذلك كان فِعل النبي

الزيادة عليه، والحلف ممنوع على الطعام.
قال الحسن البصري

- ألا تُحوِج رفيقك أو صاحب الضيافة إلى أن يقول لك: كُّ. بل تبَّط بسهولة وأدب حين الطعام، ما دام قد وُضع لك.

- ألا يفعل ما يُستقذر منه من أفعالٍ في أثناء الأكل، سواء بالفعل أو القول.
 نزول الشافعيّ عليه ضيفًا، مع أن مالكًا ـوها وهو من هو ـ العالم الكبير المشهور صاحب الفضل والشرف، ومع ذلك فالشافعي ضيفه.
- ألا يُر اقبهم في أثناء تناولهم الطعام؛ فإن ذلك مما يُسِّبِ الحياء للضيوف.



 الله يستحيي أن يسأل عن ذلك. والها أعلم.
-ألا يتكلف الداعي للطعام ما لا يُطيق فيرهق نفسه ويسبب الحرج لضيوفه. قال الفضيل



- ألا يقترح الزائر على صاحب البيت طعامًا بعينه، بل يختار أيسره، إلا إذا علم الزائر أو


صنفًا من الطعام زيادةً علىن مايُقدَّم له كلَّ يوم، فَفِحَ بذلك صاحبُ الدار، بل وأعتق الجارية التي قامت بذلك.

## ولهذا قيل: الأكل علن ثلاذة أنواع:

- مع النقراء بالإيثار، أي بتقديمهم على ننسك في أثناء الطعام. - ومع الإخوان بالانساط، أي بأن تأكل بشهيَّة منتو حة من دون إفراط. - ومع أبناء الدنيا بالأدب؛ وذلك لأنهم يُر اقبون سلو كك.

 السرور على أخيك الدسلم، وهو من الأبواب العظيمة.

أكل وإلا فارفع الطعام كما قال سفيان الثوري.




آدابالضيـافة:

- ينبغي ألا يقصد بطعامه الفُسَّاق، بل يحرص علن الأتقياء وأصحاب الدين، فهذا النْيُّ





فهذه دعوة فيها توجيه أن يحرص المرء على أن يطمّ الأتقياء والأبرار، وأن يراعي

الفقراء في دعوته، ولا يغفل دائمًا عنهم، بل يحرص علىْ دعوتهم ما استطاع، قال رسول
 - ألايُيُمل الأقارب والأرحام، ويُر اعي الترتيب والأولوية والأهمية؛ فإن فيها صلةَ أرحامٍ. - ألا يقصد بدعوته المفاخرة والمباهاة، بل يقصد تأدية السنة في إطعام الطعام.
 أو ظروف خاصة.

- ألا يدعو من يتأذنى الحاضرون- خاصة أصحاب الفضل هنهمَ- من وجوده، وهذا خلاف دعوات الصُّلح أو الدعوة.
-ألا تدعو من لا تُحب أن يُجيبوك بالمو افقة على هنه الد الدعوة من الظلمة أو الفسقة.
 أجاب المدعو فعليه خطيئهّ؛ لأنه حَمَلَه على الأكّل .
وإطعامُ التَّقِيّ إعانة علىن الطاعة، وإطعام الفاسق تقوية علىن الفسق، فلا ينبغي معاونة أهل الفسق على ذلك.
قال رجل خيَّاطٌ لابن المبارك: أنا أخيط ثيابًا للظلمة، فهل أكون من أعو ان الظلمة؟ قال: لا، إنما أعوان الظلمة من يشتري ويبيع منك الخيط والإبرة فيعاونك، أما أنت فمن الظلمة أنفسهمه.
 يقبل دعوة العبد والمسكين.
- أن تقبل الدعوة ممن يرى شرفًا في دعوتك لا العكس؛ فقد قيل: لا تُجِبْ إلا دعوةَ مَن
 في قبول تلك الوديعة منه.




على صومه، وهذا إن كان قبل صاة العصر، وإلا فليكمل صومه وليحسن مجالستهم والحديث معهم. ويُرون أن أبا سعيدٍ صنع طعامًا، فدعا النبيَّ وأصحابهِ،


 - أن يمتع عن إجابة الدعوة إذا تبيَّن له أن الطعام يغلب عليه الكسب الحرامبَ أو إذا إذا كانت هناك أفعال منكرة مُصاحِبة للطعام، أو إذا كان الداعي من الفـا الفسقة أو الظلمة ألما أو الأشرار أو متباهيًا رياءً للناس.

- ألا ينوي الإجابةَ فقط لتضاء شهوة البطن، فإن فعل ذلك فقد حُرِم الثوابَ العظيم حيث إنه يستطيع أن ينوي:



 - ينوي إكرام أخيه المسلم بقبول دعوته للطعام . - ينوي إدخال السرور علىي قلب الداعي للطعام.
- ينوي زيارته؛ لأن الزيارة شرط في حديث المحبة؛ فعن مُعاذ بن جبلِ ِّكُهُ، قال: قال

 الجامع الصغير) ححيث (الشケ६).
- ينوي صيانة نفسه عن إساءة الظن به إذا امتنع عن الإجابة فقد يُحمل علىن تكبُّر أو استحقار للطعام المقدم.

وإذا كانت النية صالحة في الطاعات والمباحات فيكون لها الأجر والثواب، وأما إن كانت في المنهيات فلا، فمن نوى إدخال السرور على قلب أخيه أو إكرامه بقبول شراب الخمر مشلًا لم تنغعه النية في ذلك وصارت معصية وإثمًا. آداب الحضور في المأدُبةِ :

- أن يدخل المكان متواضعًا، ويجلس بالتواضع، ولا يختار أفضل الأماكن تكبرًا، بل

- ألا يجلس في مكان تظهر فيه عورات المنزل وحرماته.
- ألا يكثر النظر لموضع إعداد وخروج الطعام؛ فإنه دليل علىن الشره.
- أن يخص بالتحية والسؤال من قَرُب منه من الجلوس.
- على صاحب الدار أن يُعِلمَ الزائرَ حين يدخلى، باتجاه القِبلة، وموضعِ غَسْل الأيدي

-على صاحب البيت أن يغسل يديه قبل الزوار ليسهل عليه مساعدتهم على تناول الطعام بيليه.

آداب إحضارالطـام:

- تعجيل تقديم الطعام للضيوف، فذلك من إكرامهم المطلوب؛ ففي الحديث: (آَنْ كَانَ

 إن كان من أصحاب الفضل أو كان من المساكين الصالحين.
قال حاتم الأصمُّ: العجلة من الشيطان إلا في خمسةٍ: إطعام الضيف، وتجهيز الميت،

- تقديم الألوان المختلفة من الطعام دَفْعةً واحدة، مح الحرص علىن تقديم الألطف دائمًا

للضيوف. وكان من سنن المتقدمين أن يُقِدِّموا جملةَ ألوان الطعام دَفْعة واحدة، ثم يرتبوا بعد ذلك أطباق الطعام علىن المائدة ليسهل على كلِّلِّ أَحَدِ أن يأكل ما يشتهي. -ولا تقل لصاحب الدار: اجعل هذا الطعام بأَخَرَةٍ. أي: في آخر الطعام؛ فقد لا يكون عنده إلا ذاك الطعام؛ فإن هذا مما يُخجله.

- ألا يبادر صاحب الضيافة إلى رفع الطعام قبل أن يُكملو اطعامهم. - أن يقدم ما استطاع قدر الكفاية، وإلا فإنه نَتْصٌ في المروءة. - عليه أن يعزل نصيب أهل البيت والخدم أوَّلَا؛ لئلا تضيق صدورهم بالضيوف. -ليس للضيف أن يقول لصاحب الدار: كُّز. - من الأدب أن يخرج صاحب الدار مع الضيف إلى باب الدار، وهو سنة، وهذا من إكرام الضيف.
- من تمام إكرام الضيف: طلاقة الوجه له، وطيب الحديث معه عند الدخول وعند
 وطيب الحديث.
-على الضيف أن يخرج طيِّبَ النفس وإن جرىن في حقه التقصير، فذلك من حُسن الخلق والتو اضع المأمور بهما.
- ألا يخرج الضيف إلا برضا صاحب الدار وإذنه، ويُراعي في ذلك قلبه، ولنعلم أِن


- على صاحب الدار إذا أراد أن يُضيِّ أححَّ أصدقائه ليبيت عنده أن يجعل له فراشًا




## 米 米

## هـ اـ - بـاب التسهيلة في أوله وا لحملد في آخره

 وكُلْ مِمَّا يَيليك)، متمنَ عليه. ( 1 . . /VY )





( 1 ... /Vr.)











(



والٌّرْنـي، وقال: حيريث حسن.

## 1-1- بـاب لا يميب الطعام واستحبـاب ملـدحه






## 





## r.




## 








# 1-0-بـابِ النهي عن القِرانِ بِين التمرتينّو ونحوهما <br> <br> إذا أكل جماعمة إلا بإلذن رقفتّه 

 <br> <br> إذا أكل جماعمة إلا بإلذن رقفتّه}




## 1-7- بـاب ما يقوله ويفمله من يـأكل ولا يشبع





## - ا- - بـاب الأمر بـالاكَل من جـانب القصعة والنهي عن الاككل من وسطها

(l-v/V\&r)








## 1-1-1- بـابِ كراهية الاكَل متَكِئًا





#  ( 1 • ^ /V /V 7 )  

# 1-9- بـاب استتجباب الاككل بثلاث أصابع واستحبـاب لمق الأصابع <br> <br> وكراهلة مستجها قبل لعقهـا 

 <br> <br> وكراهلة مستجها قبل لعقهـا}

## واستجبـاب لمق القصعة وأخذّاللقمة التي تسقطمنهل وأكلها

## ومستحهـا بعلـ اللمقّ بـالّسـاعلد والقلدم وغيرهـا



( 1 • 9 /V\& (V) لَحِعَهَا. رواهمسلمبم

تَكْرُونَ في أَيِّطَعَامِكُمُ البرَ كَةُ)ا. رواهمسلم.





 البرَ كَةُّا). رواهمسلم.
( 1 •q /VOY)

 تَكْرُونَ فَ أَيِّ طَعَامِكُمُ البرَ كَةُّا). رواهِسلم.




## -11- بـاب تكثير الأيليـي على الطـام

(11 - / Vos ) عن أبَي هريرة




## 

## وكراهة التنفس في الإناء، واستتجباب إدارة الإناء

## على الأيمن فالأيمن بعدالمبتلدئ


يغني: يتنس خارَج الإناءِ.

وعن إبن عباسِ (111/vov)
 ( 111 /VO1) نسسِ الإناء.



( 111 /VT.)




## r| آ- بـاب كراهة الشرب من فه القِربة وتحوها <br> وبيـان أنه كراهلة تتزيّهل لا تحريبم



 القِرْبَّة. متنتع ليه.
( I Y / /VTY)




## 





الترمفي، وقال: حلديث سن صستح.

## 

## وبيـيان أن الاككمل والأفضل الشرب قـاعداً

فِيه حلديث كبشة السابق، رقم rTV.
( 11 / /VTT) ( 11 / / /VTV)



( 1 \& \& /V79)

(lı/vV•)


(II\&/VVI) وعن أَبي هريرةَ (1)


## 110- بـاب استحبـاب كون ساقي القوم آخرهم شربـا

(110/VVY) التزمذي، وقال: حايث حسن صستح.

وجواز الكرع وهو الشرب بـالفم من النهر وغيره بفير إنـاء ولا يلـا ،

## و تتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والاككل والطهارة <br> وسـائر وجوه الاستعمـال

( 1 و T / /VVF)






( وعنِ عبدِ الهُ بن زيدِ (IT/VV\&)


و و（الصُّفْر）：بضم الصاد، ويجوز كسرها، وَهُوَ النُّحاس ．و（التَّوّر）＂：كالقدح، وَهُوَ بالتاء المثناة من فوق．


 （ $117 /$／VVT）

 يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَّا）متنقَ عليه．

米 米

## با كتاب الالبـب

IIV－－بـاب استحجباب الثوب الأيبي وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه هز وتطن وكتان وشعر وصوفت وغيرهـا إلا الحرير

 ونَالَ ［1／لنحل：

 （ وعن（IVV／VVQ）
وَ كَفِّنُو افِيهَا مَوْتَاكُمْ") . رواه النسائيو واحكامب، وقال: حديثصححع

 （أي

 وُضوء النبي


 ( (IV /VNY)
(IIV /VNY)



(IIV /VN0)





(IIV /VAV)







## 11^- بـاب استحبـاب القميص


داودو التّزّمذي وقال: (ححيث حسن).

## 119- بـاب صفة طول القميص والكم والإزاروطرفالممامة

وتحريه إسبـال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء
(119/Vヘ9)

(119/Va.)




 (119/var) وعن أَبِيرِّ


 الكاذِبِ). روراهسمـمـ
وفيَ روايةلَهُ: (المُسْبِلُلُ إزَارَهُها.













(119 /VAT) وعن أَبى هريرة (119)

















 إِزَارِبِ!) . .













(حلديث سن صسيح".

## - با - بـاب استحبـاب تـرك الترفِ في اللبـاس تـواضهًا






## |F| - بـاب استتحبـاب التوسط في اللبـاس

## 

( Y / / / / Y Y)


## 

## وتحريبم جلوسهم عليه واستثنادهم إليله وجوازلبسه للنسـاء

( IYr / A• Y)



الآخِرَةِة). متفت عليه.




 نَأَكْكَ فِيهَا، وعَنْ لُبْسِ الحَرِير وَالِّيِّبَاجِ، وأَنْ نَجْلِسَ عَأِيْهُ رواهالبخاري.

## 




## 乏K ا－بـابالنهي عن افتزاش جلود النموروالركوب عليها

 وحرير ）وَلا النِّمَارَ（أي：جلود النمور））＂．حايث حسن، روراهأبو داود وغير مبإسناد حسن．
（ IY\＆／／I I ）
والتّزّمني و النسائي بأسانيد صحاح.

وفي روايةٍ للترمذيِّ：نَهَن عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُنْرَشَ

## 



 أـ

هَذَا الباب قَدْ تقدم مقصوده، وذكرنا الأحاديث الصحيحة فِيه．米 类 米

# ع－كتاب آداب الـنـوم والاضضطاع 

## والقهود والملس والجليس والثرؤيا

## ITV－بـاب ما يقوله عنـل النوم

（IYV／AIY）




 مَا تَقُولُّل، متنتع عليه.






(IYV/AVV)


(IYV /A1N)



## اYA - بـاب جواز الاستلقاء على الققفا ووضع إحلى الرجليز على الأخرى

## إذا لهمُيُخَفِ انكشافُاُ العورةوجوازا القيود متزبِعًا ومحتبيًا

(1YN / / 19 )






(IYA /AYY)





1r9- بـاب في آداب المجلس والجليس

 يَجْلِسْ فِيِه. متنت عليه.


( (IYQ / NY )







وفِي رواية لأبي داود: (الَا يُجْجَسْ بَيْنَ رَجُجَيْنِ إِلَّابِابِذْهِهِمَا).
 داود باينادِ سِن.








الترمذي، وقال：（احديث حسن صحيح＂）．



 （المستدرك＂）من رواية عائشة（年）






 مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ النَّ تَعَالَىَى فِيهِ، إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانًا لِهم حَسْرَةًا）． رواه أبو داود بإسناد صححيح．

 وقال：＂（حليث حسن＂）．

 أبو داود．وَقَلْ سبت قريبًا، وشَرَحْنَا（التِّرّة）فِيهِ．
米 米
( آداب المجلس وا الجليس )
للجالس بين يدي الكبار وأهل الفضل آدابٌ:


 -ومن الأدب ألا يُثيم الجالس من مكانه ليجلس فيه: ففي الحديث: (الا يُتِيمَنَّ أَحَحُكُمْ
 له رجل من مجلسه من غير أن يُقيمه لم يجلس فيه ميه.
 -ومن الأدب أن يُوسع لأصحاب الفضل في المـجلس: ولهذا قيل: لا يُوَسَّع في
 -من الأدب أن يجلس حيث ينتهي به المـجلس، حتى لو كان المكان متواضعًا، ولا يتخطى الرقاب: قال جابر بن سَمُرَة












 وفي الحديث أيضًا: (الا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ نَمَّامُّ) [متنقَ عليه]. وهو الذي ينقّل أحاديث الناس والمجالس للإفساد والإيقاع بين الناس. -ومن الأدب ألا يُغَرِّق بين اثنين متجالسين إلا بإذنهما: وفي الحديث: (الا يَحِلُّ لِرَجُلٍ

(صحيح الجامع الصغير ) حديث (VTOT).
-ومن الأدب أن يـجلس قريبًا من جلسة التشهد، أو أن يتربع، ولا يَمُدَّنَّ رجليه إن



 يُرِيني أنه يأخلذ من رأسي شيئًا ولا يأخذ شيئًا، فإذا أخخذ أحلُكم من رأس أخيه شيئًا فَلْيُرِه إياه. قال الحسنُ : لو أن إنسانًا أَخَخْ من رأسي شيئًا لقلت له: صَرَفِ الله عنك السُ السوء.

 عليه من نغسه (أي: يعرفون عيوبه وهو لا يعرفها).
 بأحبِّ الأسماء إليه، وأن تُوَسِّع له في المَجلس.
 تنوُّع الثقافات والمشارب.


 وأصغ إليه، ولا تقل قد سمعتُّه حتىن لو كُنتَ أحغظَ له، وكأنك لم تسمعه إلا منا منه؛ فإِن ذلك يُكسِبُكَ المحبةَ والميَلَ إليكَ
وقال سعيد بن العاص جلس وسَّعت له، وإذا حلَّث أقبلت عليه.


 (أي: إظهار الملل علامة الدناءة، فهو لا يلتفت عن جليسه أدبًا).

 الذباب يقع عليه فيشُّقُّ ذلك عليَّ .

 جليسي، ومحاماتي عن صديقي.

 تصورت نسي) أني جالسٌّ بين يديه (أي: كأنه تلميذ أمام عالم) .

 نصيحته شتمُّاوسبًّا).
-ومن آداب المجلس ألا تضضح جلساءك، بلك تكون النصيحة سرًا:

علىi الملأ تقريع (أي: فضيحة).
-ومن الأدب أيضًا مراعاة أحورال الناس، وعلين الأخصص أمل العلمو النضل:

قيام (أي: حين رغبنا في التيام لانتهاء المجلس) أفتأذن؟ (أي: وهذا من الحكمة والأدب).

جليس لا يُعْيدكُ علمًا.


 -ومن الحكمة ألا تجلس قريبًا من السلطان أو الأمير إلا إذا كنت مستحقًّا لذلك بالحقيقة.
قصلة: تباعد كعب الأحبار يومًا في مجلس عمر بن الخطاب

 وكان يُقال: الجليس الصالح خير من الوحدة، والو حدة خير من جليس السوء.

 -و كان الأحنغ إذا أتاه رجل أوسع، فإن لم يكن هناك سعة أراه كأنه يُوسع له. وطرح أبو قلابة كَّهُتَّهُ لجليس له وسادةً، فردها، فقال له: أما سمعت الحديث: لا
 من أدام النظر إليها (أي: أراد أن يحظظ لابنه هيبته بين الناس) .
-ومن سوء الأدب في المجالسة: أن تقطع على جليسك حديثه، أو تبتدره إلى إتمام ما
 غاية في سوء المجالسة، بل يجب أن تُصغي إليه كأنك لم تسمعه قط إلا منه.
 عليك، أو صغيرٌ لا يُوقِّرك.

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلىن رَّحْنَّهُ: لا تُجالس عدوَّكُ (أي: لاتجلس معه مجلس صداقة) فإنه يحغظ عليك سقطاتك، ويُماريك في صوابك.
-ومن الأدب الإخلاص في المجالسة: قال إبراهيم النَّخعيٌّ : إنَّ الرجل ليجلس مع

 -ومن الأدب أن تختتم المحجلس بدعاء: (اسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله

وصحخه، الألباني (صحيح الجامع الصغير) )حايث (E\&NV)].
-فإن كان مجلسَ لَغْوٍ كان كفارته، وإن كان مجلس ذكر كان كالخاتم عليه.
 كُتب لهم مجلسهم ذلك استغفارًا كله.
米 米

## "





















رسولِ الهَ

## 米 米

## ه- كتاب السلام

## اتا| - بـاب فضل السلاموالأمر بإفشائه



وقالت تَعَلَّى: طَتِبَجَّ



(









روراهسـلم.
( (اَيَّأَّها










## rri- بـاب كيفية السلام

















 داود: فَسَلَّمَ عَلَنْنَا.

 (
 والتّّمذي، وقال: (احديث حسن صحيحَ، وَقَّهْ سبق بطوله.

## سّآ - بـاب آداب السلام

(

وفي رواية للبخاري: (والصغيرُ عَلَىن الكَبيرِ).



 غ غ ا - بـاب استتحباب إعادة السلام على من تكـرر لقاؤه على قـرب
 (109) \& /1 ) عن أَبَى هريرةَ وِ
 (1.)


## هrا - بـاب استتجباب السلام إذا دخل بيته

قَـَلَ الهَ تَعَالَىْ: طَرِّبَبَةُ عَّ



## 7r7 ا - بـاب السلام على الصبيـان



## 

## وعلى أجنبية وأجنبيـات لا يخاف الفتتنة بهن وسلامهنز بهلذا الشرط










## ^پا- بـاب تحريبم ابتـدائنـا الكفَّاربـالسلام <br> وكيفية الرد عليهم واستحبـاب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفـار



（ وَعَلَيْكُمْا）متنق عليه．

米 米

## （ بعض آداب السلام ）




 تَعَالَىً：
 ولا شك أن المصافحة والسالم على غير المسلم هو من أنواع البر الذي يحبه الله
 ．
 وذهب جمع من السلف إلى جواز إلقاء السلام على المخالفين من غير المسلمين،

وكان أبو أمامة لا يمر بمسلم ولا كافر إلا سلم عليه، فقيل له في ذلك؟ فقالِ أُمرْنا أن


 والأمر فيه سَعَة وتيسير، ودرء المغسدة مقدم دائمًا علىن جلب المصلحّحة．

## 米 米 米

## 




## -عا- بـابالاستئلذاز وآدابه



 قَبَلِيهُّ


 (البَصَرِر)، متنتع عاهِ.




( 1 ( ع / / AVY)



## أن يقول : فُلان، فيسهي نقسله بـا يعرفبَله من اسه أو كنية

## وكراهلّة قوله : (أنا) و ونحوها

( ع ) /AV₹)



فَيَوُولُ: جِبرِيل) ، متنت عليه.
( $1 \Sigma 1 / A V 0$ ) (







##  <br> وكراهلة تشهيته إذا له يحمدل الله تـمالى <br> وبيـان آداب التشميتوالمطاس والتثـاؤب







رواهالبخاري.


( ( $\leqslant \mathrm{s} /$ / $/$ ( 1 )










## 

## وبشاشة الوجه وتققبيل يلد الرجل الصالحو وتقبيل وللده شفقة

## ومحـانقة القادم من سفر وكراهية الانحـنـاء

艮.
















 لا يُرْحَمْ!!). متنق عليه.

## 米 米

## ( آداب الثقّاء )





ينزع يَّه من يِده.






 يَدَ عمر بن الخطاب لِّقْبَّلَها، فقبضها عمر مِن وَرَعِه، فتناول أبو عبيدة رِجْلَ


أما صاحب الفضل فعليه قدر المستطاع الورع في ذلك. وكان يُقال: قُّبْلة الرجل
 لأخيها على العنق أو الكتف.


## 米 米

## 7- كتاب عيادة المريض وتشييع الميـت

## والصلاة عليه وحضهر دفنـه والكِث عند قبره بعد دفنـه

## 












 سَقَيْتَهُ لَوَجْلْتَ ذِلِكَ عِنْدِي؟؟) ، رواهمسلم.





نضجت)|") . رواهسلم.








## * * *

## ( عيـادة المريض )




 المشرك أو المجوسي أو الذمي، فقال بعض العلماء: هي جائزة تلمشرك.

## آداب عيادة المريض:

- أن تكونَ الزيارةُ في الأوقات المناسبة للمريض وأهله.
- الالتزام بآداب الاستئذان.
- تقليل وقت زيارة المريض.
- عدم تكليف أهل المريض مشقةً في التر حيب والضيافة بالزائر بما فوق وُوْعهـم.
 - إظهار الرأفة والشفقة للمريض وأهله. - الدعاء للمريض بالعافية والصحة. - غضّ البصر عن عورات المريض وأهله. - استحباب طلب الدعاء من المريض لظنِّ الاستجابة. - إذا وجد فرصة ليأمره بالاحتساب والصبر على مرضه وتذكيره بغضيلة الصبر وأجره عند اللّه فلا بأس.
 - ألا يتكلم الزائرُ أمام المريض بما يُزعرعجه ويُخيفهـ

 ذلك أن يطلب منهم الانصراف.
البهاري برقمה (orvr).



 آداب المريض: - حُسن الصبر على ما أصابه من البلاء. - قلة الشكوك والضجر أمام الزائرين، وأهله كذلك.
- الإكثار الدائم من الدعاء له ولمن يُحبه.
- التوكل على الله بعد استخدام الدواء؛ لأن الهَ خالق الداء والدواء.
- يجوز للمريض أن يتوجَّع ويتألم ولكن على غير سبيل اليأس والضجر والاعتراض على قضاء الله وقدره.



 لبر كة دعاء المريض وترقيق للقلوب وتطيبب للنفوس.


## * * *

## 180- بـاب ما يلـعى بـه للهريض






























## 1\&7- بـاب استتحبـاب سؤال أهل المريض عن حالـه

(187/91.)



## 1EV - بـاب ما يقوله من أيس مز حيـاته




يُدْخِلُ يَدَهُ في التَدَح، ثُمَّ يَمْسَحْ وَجْهَهُ بالماءِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَّن غَمَرَاتِ (أي: شدائد) المَوْتِ وسَخَرَراتِ (أي: شدة ووطأة) المَوْتِّ)، رواه الترّمذي.

## 

## بـالإحسـان إليه وا احتماله والصبر على مـا يشثّ هن أمره

## 






## 189- بـاب جواز فتول المريض : أنـاوجع، أو شلدـــــا الوجع، أو موعوك، أو وارأسـاهو ذخحو ذلك،

## 


 كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْا" متنق عليه.

 ( (آلْ


## 10 ا - بـاب تّلقين المحتضر : لا إله إلا الله


الجَنَّةَّ) . رواها أبو داودوالحاكم، وقال: (صحتح الإسنادا).


## 101- بـاب مـا يقوله بعلد تّفيض الميت

(101/919)






## 1Or- بـاب ما يقال عنلد الميتوما يقوله من مات له ميت

(lor /ar.)














عِنْدِي جَزَاءٌُ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْل الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الجَنَّةَّا) . رواه البخاري. ( ( or / / Y \& )

 تمام الحديث. تمتق عليه.

## 











 ( $10 \mathrm{or} /$ /arv)





## 10६- بـاب الكف عمـا يرى من الميت من مكروه



فَكَتَمَ عَلَيْهِ (أي: إذا رأى منه سوءًا)، غَغَرَ اللهُّلَهُ أرَبِعينَ مَرَّة) . رواه الحاكم، وقال: صحيح علنَ شرط مسلم.


## 

وَقَلْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْيِعِ.









##  <br> 


 (سץ / 101 ) وعن ابن عبَّاس





## IOV - بـاب ما يقرأ في صالاة| الجنـازة



 الَعوامِّ مِنْ قراءتهِمْ:

 (اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَه، ولا تَتْنِنَّا بَعْدَه، واغفِرْ لنَا ولها).








 وَّ



البخاري: أصح روايات هذا الحليث رواية الأشهلي، قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حايث عوف بن مالك".
 فَأَخْلِصُوا لَهُ الدَّعاءَا). . رواهأبو داود.







(loV/9६.)
 يَصْنَعٌ هَكَاًا.




## 10^- بـاب الإسراعبالجنـازة










## * * *

## (آدابالجنائزوالتقزيّة)

آداب تششييع الجنـــرزة: اتِّباعُ الجنازة يكون علىْ مرتين:
الأولىي اتِّاعها من مكان غسلها إلى الصالاة عليها.


- الخشوع، أي سكينة الجوارح.
- ترك التحدث والحليث، فلا يكون هناك انشغال إلا بذكر الها.
- الاستغفار للميت، والمشي أمام أو قرب الجنازة ما استطاع، ويجوز خلفها كذلك أو عن يمينها أو يسارها محاولةً للقرب منها.
- ملاحظة الميت، بالنظر كثيرًا اللجسد؛ لأن فيه اعتبارًا اللحي وشفقةً للميت. - التفكُكُر في الموت؛ لأنه أحد أسباب سنة الجنائز.




- ومن المستحب إلقاء موعظة عند التبر لتذكير الأحياء وللر حمة على الأموات.

- إظهار الحزن وقلة التحدث عادة، وخاصة بكلام الشغل والدنيا. - ترك التبسم و الضحك. و الانشغال بالذكر والدعاء. ويُستحب لمن كان ذا صلة بأهل المتوفَّن صنع الطعام لأهل الميت تخفيفًا عليهم وتطيبًا لخاطرهم.
*     *         * 


## 109- بـاب تتمجيل قضـاء اللديز عن الميتوالمبـادرة إلى تجهيزه

## إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موتـه

(109/9\& ) عن أَبَى هريرة





## -17- بـابِ الموعظةٍ عندالقبرِ







## ا71 - بـاب اللدعاء للميت بعلد دفنه

## والقمود عنلد قّبره ساعة لللدعاء لهه والاستنفاروالقراءة






رواه مـلم وقد سبت بطولـ.


## 

قَاَلَ الهُتَعَالَىَلْ


متنق عليه.



## 












## § إ- بـاب فضضل من مات له أولاد صفـار












## 170 - بـاب البكاء والخوف عنـل المُروربـببور الظالمين ومصـارههم

## 









## * * *

## V- كتاب آداب السفر

## ( السشروالاغترابوالتوديعوالفراق )





في السفر الذي يُستدَلُّ به علىن مكارمِ أخلاقِهِه فقال: لا. فقال: ما أَرَاكَ تُعرفُهُ. والنغسُ في وطنها مع سهولة ومالعمة الحياة والأسباب لا تَظْهُر عيوبُها ولا خُبْث صفاتها؛ للاستئناس بالمألوفات، فإذا حملت وَعْثاء السغر وبعدت عن


الاشتغالُ بعلاجها مع ما في السفر من مخالطة الناس بفو ائدها و مضارِّها. ومن لا يطلع علىن أسرار نفسه وخبث صنا صفاته لا يقدر على تطهير القلب منها.

أقسّام السفر :
الأول: السغرُ في طلب العلم: وقد يكون واجبًا أو نغلًا بحسَب كون الْ العلم واجبًا

الله حَتَّى يَرْجِعَّ) . الترمذي برقم (YYZV).

الثاني: السفرُ للعبادة، كالحج، والعمرة، والجهاد، والدعوة، وزيارة العلماء وطلب الدعاء منهم؛ فالنظر في وجوههم عبادة، وللتخلق بأخلاقهم وآدابهم وأفعالهم. الثالث: السفر خوفًا من ضياع الدِّين في الوطن بسبب الانشغال بطلب الدنيا وشدة الفاقة والحاجة، فله أن يُسافر تيسيرًا علىن نفسه، وقد كان عادة السلف مفارقة ما اعتادوه من أماكنهم خيفة الفتنة.


 وهذا بالطبع لمن تَيَسَّر له هذا
الرابع: السَّفَر هربًا من الأمراض، كالطنِ كالناعون وخلافه، أو الهرب من الغلاء في الحياة.
وقد يجب في بعض الأحيان، وربما يستحب في أحيان أخرىن بحسب المصالح والمفاسد المترتبة.

أنواعالسْر : والسفر ينتسم إلى ثلاثة أقسام: سفر مذموم، وسفر محمود، وسفر مباح. أما السفر المذموم: فينقسم إلى سفر حرام: كسفر الابن رغمًا عن إرادة والديه. وسفر مكروه: كالخروج من بلد بعد أن تفشى فيه الوباء ويخشى بسفره انتشار الوباء خارج البلد.

وأما السفر المحمود: فينقسم إلىن واجب: كالحج، وطلب العلم الذي هو فريضة على كلِّل مسلم. وإلىن مندوبٍ إليه: كزيارة العلماء.
وأما السفر المباح: فكالتنزه والترفيه عن النغس وما شابهه في غير معصية الله. ولتنكن النية الدار الآخرة في جميع أسفاره، وقد يكون السفُ أفضلَ من الإقامة أو العكس،
 الدين في الدنيا هي تحصيل معرفة الهَ تعالى، وتحصيل الأنس بذكر الله تعالىن. والأنسُ ؤى
 والسفر هو المُعين على التعلم والفكر، والإقامة هي المُعين على العمل بالعلم والذكر .
 الرزاق فيمصنغه (\&/01) برقم(•797).
صفاتأمير السفر : أن يكون أحسنهم أخلاقًا؛ وذلك لأن السفر من أسباب الضحجر، ومَن
 وأن يكون أسرعهم إلى فِعل الكرم والجود والإيثار . وأن يكون أرغبهم في الاتفاق واتحاد الكلمة وعدم الاختلاف. وإنما يُحتاج إلى الأمير في السفر؛ لأن الآراء تختّلف أثناء السفر في كثيرٍ من الأمور التي تحتاج إلى الفصل والتعيين، مثل تعيين الأماكن التي ينزل فيها، أو الطرق التي يمشي بها، أو بعض مصالح السفر الأخرىن، ولا يتأتَّى ذلك الـك

 وانضبط أمر التدبير، وإذا كثر المدبرون فسدت الأمور سواء في الحضر أو السفر.

ولأن في الإقامة والوطن هناك دائمًا أمير أو مسئول أو مدير أو حاكم وما شابه، بشكل عام أو بشكل خاص، كربِّ الأسرة مشلًا، وأما السفر فلا يكون الأمير إلا بالتا ولعيين والتأمير،



وعلى الأمير أن يقدم مصلحة الجماعة، ويجعل من نفسه وقاية لهم من السوء. ولاحتياج

 يتحرك في جلب المصالح وقضاء الحوائج، فصار مع كلِّ حال رجلان؛ ليكون أفضل وأل وأعون لهم على تحمُّل المسئولية ومشاقِّ السفر، وليتحقق فيه معنى الصحبة في السِّ السفر . آداب السفْر ؛ أن يبدأ المسافرُ بردِّ المظالم وقضاء الديون إن استطاع؛ لأنه ربما يُسافر ولا

 ثم لابد في السفر من تطيبب الكالام مع المسافرين، وإطعام الطعام كرمًا، وإظهار مكارم الأخلاق.
واعلم أن من صَاُح لصحبة السفر صاح لصحبة الحضر، وليس العكس؛ ولذا قالوا:
 والسفر من أسبابَ الضجر وضيق الخُلُقَ، ومَن أحسن خُلُقَه في الضجر فهو حَسَنُ
 ثم تمام حُسْن خلق المسافر: الإحسان، ودفع أجرة الانتقال، ومعاونة الرفقاء بكل ممكن، والرفق بالضعفاء وإعانتهم. وقيل: الضعيف أمير الركب، وسيروا بسير ضعغنائكم. ثم المزاح مع الرفقاء في بعض الأوقات وليس كلها، من غير فُحش ولا معصية؛ لتسليتهم من الضجر ومشاقِّ السفر. ثم أن يحاول ألا يسافر وحيدًا إذا أمكنه ذلك،


 فَاََمَّرُ أَحَحَكُمْه). وأنَ يُودِّع المسافر رفقاءه في الحضر والأهل والأصدقاء، فقد قيل: إذا

 خَرَج إلى سنرٍ أن يأتيهَم هو فُيُدِّعهم ويطلب دعاءهم

وأن يصلي صلاة الاستخارة قبل سفره. وأن يلتزم بالأذكار والأدعية المسنونة عند الخروج


 مقتضيات الصحبة والجماعة. وأن يحمل هدية لأهل بيته وأو لاده على قدر الممكن والمتاح. واعلم أخي أن السفر غربة، والغربة ذلة، وليس للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه إلا لطلب دينه؛ ذلك لأن عزة الدين قد لا تُنال إلا بذلة الغربة. ويحتاج الإنسان في سفره إلى علئ علوم كان
 عليها، وكما أنه يحتاج في إقامته إلىن معرفة الطهارة والصالاة والصوم وسائر العبادات، فلزمه في السفر أن يعرف القدر الذي يخففه السفر، كالقصر والجمع والفطر. رخص السهُ ؛ يحتاج الإنسان إذا سافر أن يعرف الرُّخص الممنو حة له في في السفر:
 من الماءعند العذر.

في صلاة الفرض رخصتان: القصر في صلوات الظهر والعصر والعشاء، الجمع في الصلاة بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، بين المغرب والعشاء واء وني في وقت أحدهما، وترك الجمعة أيضًا من رخص السفر.

وفي النفل رخصتان: أداء النافلة راكبًا على الراحلة، كالسيارة والقطار والطائرة، وليس له استقبال القبلة لا في ابتداء الصالاة ولا فلا في دوامهاها بل بل عليه متابعة الطريق، إلا

 الصالة متحريًا القبلة برأسه، ولا يُلا يمشي في نجاسة، ولا رطبٍ عمدًا وإلا بطلا بِلت
 أن يصلي الفريضة نفسها راكبًا أو ماشيًا.

وفي الصوم رخصة واحدة: وهي الفطر، فإن أصبح مسافرًا عللى عزم الصوم لم
 فالصوم عند ذلك أفضل لهم من الفطر، كما أن القصر في الصالاة أفضل من الإتمام؛ للخروج من الخلاف. فلابد للمسافر من تعلُّمُ رُخَص السفر، إلا إذا كان أُمّيَّا بسيطًا، وكان مع عالِّمٍ في سفره يقدر على استغتائه عند الحاجة.

## ( صالاة) السشر )

السفرُ في اصطلاح الشرع: هو قطع مسافةٍ تتغير بها الأحكام من: قَصْر الصالة، وجَمْعها، وإباحة الفطر في شهر رمضان، وامتداد مدة المسـح على الخخين، وسقوط الجمعة والعيدين، وسقوط الأضحية عن المسافر، وسفر المرأة الحرة بلا محرم أو زوج. مسـافّة السهر المعتبرة شُرعًا : السفر المعتبر شرعًا والذي تترتب عليه الأحكام الخاصة به هو مايُعتبر سفرًا في عرف الناس وعاداتهم.

وأصح ما ورد في مسافة القصر ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهتي عن يحيين بن زيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصالة فقال أنس غِ مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي ركعتين (أي: يُّصر في الصالة). وقال ابن حجر إنه أصح ما

ورد في بيان ذلك وأصرحه.
وروي عن أبى سعيد الخدر ي
الصلاة.
والفرسخ ثلاثة أميال، فبين الحديث أن أقل مسافة قصر فيها رسول اللّهِ
 وذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر فيما يساوي بحساب اليوم حوالي: ثمانين كيلو، ونصف الكيلو متر، ومائة وأربعين مترًا. وذكر في فقه السنة نقلًا عن كتاب المغني ما يفيد أن ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل لجواز القصر - لا حجة لهم فيه مع الاختلاف والتعارض في أقوال الصحابة، وأنه قد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما قاله الفقهاء، ثم قال: إن ما ذكروه مخالف لسنة النبي ولظاهر القرآن الذي أباح التصر لمن ضرب في في الأرض، ثم قال إن السنة مع من أباح القصر لكل مسافر؛ حيث لم ينعقد إجماع على خلاف ذلك، ويستوي في ذلك السفر في الطائرة أو القاطرة.

ومن كان عمله يقتضي السنر دائمًا مثل قائدى الطائرات ومضيفيها وسائقي
النقل ومن في شاكلتهم فإنه يرخص له القصر والفطر لأنه مسافر حقيقة.
فصّر الصالاة في السفْر: اختلف الفتهاء في حكم قَصْر الصالاة في السفر: فقالت طائفة: إن القصر واجب. وقالت طائفة: إنه سُنَّة مؤكدة. وقالت طائفة أخرىن: إنه جائز والقصر أفضل من الإتمام. ومنهم من رآه رخصة، وكلُّل هذا في سفر الطاعة، كالحج والجهاد، وكذلك السفر المباح، كالتجارة أو الزواج، أما سفر المعصية فلا يجوز فيه القصر . ولا يبدأ المسافر قَصْرَ الصالاة إلا إذا فارق بيوتَ القرية أو المدينة التي يعيش فيها، كذلك


أن يُفُارق بيوتها كذلك. وللمسافر أن يُقصُر الصالة ما دام مسافرًا، فإذا أقام لحاجةِ يتظر ها ولم يعلم متن تنظضي فله أن يقصر الصالة ولو بقي سنين. وقيل: إن نون الْنئ الإقامة مدةً

 سواء طالت أم قصرت، ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه (أي: يسكن فيه ويتخذه وطنَّلهـ) .
 يقصر الرجل الصالاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكا ولكن اتفق إقامته هذه المهن المدة. وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم الصن السفر سواء أطالت أم قصرت إلا
 كثيرًا ا وإذا اقتدن المسافرُ بُمُقيم فعليه أن يُتم الصاناة. والمقتن به في مصر أنه يجوز للمسافر أن يقصر الصالاة إذا بلغ مسافة القصر وهير وهي

 والمغرب لا تقصران، وأن يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء يجمع بينهما فيصليهما في وقت أيهما شاء، ويجوز للمسافر أن أن يجمع مع قصر الرباعية، ويجوز له أن يجمع مع الإتمام من غير قصر. فإن جمع الدسافر جمع تأخير فعليه أن ينوي قبل خروج وقت الصالاة الأولى أنه يجمعها تأخيرًا مع وقت الصلاة الثانية.
والمسافر إذا صح سفره يظل على حكم السفر فيما يخص الصالاة من قصر وجمع،



 لإقامة أقل من ذلك أو لم ينوِ، فيظل على رلألـا رخصة القصر والجمع إلى أن يتم أربعة أيام،

ولا يحسب من الأيام يومَا الوصول والرجوع.
فالرخصة أن يجمع ويقصر (• (r) صلاة (أربعة أيام بليالهن) إن نون الإقامة هذه

 قضيت رجع من سفره ولر ينوِ الإقامة، فله أن يقصر الصالاة ثثانية عشر يومًا صحاحًا. متى يبدأ الثصر في الصلاة: المُعتبَر عند الحنابلة هو كونُ الصالاة في السفر أو في الحضر فير في

 أدرك العصرَ في الحضر وهو مُقِيمٌم
وعند غيرهم من الفتهاء يُصلِّي العصرَ ركعتين؛ لأن العبرةَبآخر الوقت.
مفارقةة السسافر بحررا: مَن كانت إقامته في بلد ساحلية علئن البحر، وأرار اد أن يستقل سفينةً في سفره فالمعتبر لتحقيق الرخصة هو مجاوزة هذه السفينة وبُعُدها عن البلد ومجانجاوزة
 الرخصة تبدأ له من مغادرة الزورق وركوب السفينة، إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، بأن يذهب ويعود إليها، فليس له أن يأخذ بالرخصة. مفارقة السسافر جوًا: من سافر مستقلًا بالطائرة، فالمفارقة المعتبرة له إن تجاوزت الطائرة العمران، وعند الهبوط لا يزال في سفر حتن تحاذي الطائرة العمران إذا كان المطار داخل البلد.

اليطاراتوالثمانئ: إذا كان المطار أو الميناء خارج المدينة وقد فارق العمران فإن




وذهب جمهورٌ العلماء إلى عدم كراهة التنفل - صلاة التطوع - في السفر، لا فرق بين السنن الر اتبة وغيرها. ولم يترك النبيُّ يُّ
 يُؤذَّن لها، فإن أَذِّن لها حَرُم السفرُ وتَرْكُ الجمعة.

## 米 米

## 177- بـاب استخبـاب الخروججيوم الخميس

واستحبـابله أول النهـار
( يُحِبُّ أنْ يَخْرُج يَوْمَ الْخَمِيسِ متُنتع عليه.





## I 7 - بـاب استحبـاب طلب الروقةٌ

## وثتّأمرِهم على أنفسهم واحلاً يطيمونه


أعْلَّمُ، مَا سَارَرَ رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ! ). . رواه البخاري.








## 

واستحجـاب السرى والرفّق بـالّلـواب ومراعـاة مصلحتهها ، وأمر من قصَّر في حقها بـالقيـام بحقهـا ،

## وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك

















وهو الطريق في الجبل، أو ما انفرج ين الجبِين) وَالأؤِدِيِّة (أي: مسيل ماء المطر مما بين الجبلين) إنَّمَا





كو نها سمينة) )! . رواهأبو داود بياسناد صحيح.















179- بـاب إعانة الرفيق
في الباب أحاديث كثيرة تقدمت:





 فَضْل. . رواهمسلم.





 IV.



(IV. /QVY)


























## 

## وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها

## والنهي عن المبالفة برفع الصوتِ بـالتكبير ونحوه

(IVI/aVo)
 هَبَطُو ا سَبَّحو ا ا رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(أي: رجع) مِنَ الحَحِّ أَو العُمْرَةِ، كُلَّمَا أَوْىَى

 صَدَقَّ اللّهُ وَعْدَهُ وَنَحَرَ عَبْلَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْلَهُها). متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: إِذَا قَفَلَ مِنَ الجَيُوشِ أَو السَّرَايَا أَو الحَجِّ أَو العُمْرَةِ.
 وَهُوْ: الغَليظُ المُرْتَفِعُ مِنَ الأرضِي.
(IVI/qVA) وعن أَبي هريرة (IV




 (ارْبَعُوا) بِتحِ الباءِ الموحدةِ، أي: ارْفُقُو ابَنَنْسِكُمْمْ.

## 米 米

## IVF - بـاب استخبـاب اللـعاي في السهر


 (اححيث حسن)، وليس في رواية أَبي داود: (اعَلَّوَلَكِهِه).

## IVF - بـاب ما يلدعو به إذا خاف ناسًا أو غيرهم





## 







وَمَا وَلََلَا) . رواهأَبْ داود.




## IVO - بـاب استحبـاب تتجيل المسافر في الرجوع إلى أهله <br> إذا قضى حاجته





## IV7 - بـاب استحبـاب القدوم على أهله نهاراً

## وكراهته في الليل لفير حاجة

 أْهْلَهُ كَيْكَكا 1).




## IVY－بـاب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدتهـ

فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عمرَ السَّابِقُ في بابِ تكبيرِ المسافِرِ إِذَا صَعِدَ الثَّايَا．




## وصالاتّه فيه ركمتين

（IV＾／Qヘی） فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ．متنق عليه．

## IV9－بـاب تّحربِم سشر المرأةو حلدها





 امْرَأَتْكَكَ）．متْقَ عليه．

米 米
人－كتابِ الْفْنابُل

## －1－－بـاب فضل قّراءةالقرآن

 يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لأَضْحَابِهِ）، ．رواه مسلم．

 عَنْ صَاحِبِهِمَا)، رواهمسِّمب.
 وَعَلَّمَهُها) . رواهن البخاري.


















 حَسَنَّ، وَالحَسَنَةُ بِعشْرِ أْمَتَالِهَا، لا أقول:
حَرْفٌّ، وَمِيٌّ حَرْفٌّا). وواهالترمذي، وقال: (ححيث حسن صحيح".

مِنَ القُرْ آنِ كَالبيَنِّ الخَرِبِ"، . رواهالترمذي، وقال: (حايث حسن صحتح".



والتّّمذي، وقال: (حسن صحتح".

## 米 米

## ( تّلاوة القرآن )

القرآنُ: هو الكتاب المُنَّل على الرسول



وقال ابنُ عباس


القراءة والتلاوة والأداء: التلاوة خاصة بالقرآن الكريم، والأداء هو أَخْذ القرآن عن


وقال ابنُ بَطَّال زَدَّانَّة: أراد به المدَّ والترتيل والمهارة في القرآن وجودة التالاوة بجودة الحغظ، فلا يتلعثم ولا يتشكك، وتكون قراءة سهلة بتيسير الله تعالى كما يسَّره علىن الكرام البررة.

وحُسن الصوت مطلوب، فإن لم يكن حسنًا فَلْيُحسِّنْه ما استطاع، حيث يُراعي فيه
 واتَّفت أهلُ التجويد علىن أن للقراءةِ ثَلاثَ مراتب: وهي الترتِيل والحَحْر والتدوير، ثم أضاف البعضُ مرتبةً رابعة وهي التحقيق، وزاد اد آخرون مرتبةً خلامسة سمَّوْها الزمزمة. أولا: التوتيل: إن المطلوب من قراءة القرآن هو القراءة بتؤدة واطمئنان، وإخراج كِلِّ حرفٍ من مخرجه، وإعطاؤه حقَّه ومُستحَقَّه مع تدبُّرٌ المعاني. ويُقصد بالمُستحَقِّ: ما يعرض له هِ في التر كيب، مثل الإخفاء، والإدغام، وما إلىن ذلك. ثَانيًا : الحَكْرُ: وهو أسرع قليلًا من الترتيل، مع مراعاة أحكام التجوريد من إظهارِارِ وإدغام

 وروايته عن إمام من أئمة القراء.
ثُالثًا : التلدوبِر : وهو التوشُّط بين الحَذْر والترتيل، وهو الذي وردعن أكثر الأئمة.
 الترتيل. والتحقيق عند علماء التجويد هو إعطاءُ الحروف حقَّها من: إشباع المدِّ، وتحقيقِ

 الذي يستحسن ويُستحب الأخذ به للمتعلمين، من غير أن يتجاوز به إلى حدِّ الإفراط. ذَكَر بعضُ العلماء أن التحقيقَ كقراءة يكون للرياضة والتعليم، وأما الترتيل يكون للتدبُّر والتفكر والاستنباط .
خحامسًا : الزمزمهة: هي القراءة المُتعلِّقة بطول النَّفَس خاصةً. ولكنْ آيَّهما أفضل وأولى: هل هو الترتيل مع قلة القراءة، أو السرعة مع كثرة القراءة؟ قال ابنُ التيم: والصوابُ ما عليه السَّكَف و الخلف، وهو أن الترتيَلَ والتدويرَ مع قلة

القر اءة أفضلُ من السرعة مع كثرتها؛ لأن المقصودَ من القر آن فهمه و التدبُّر فيه والعمل به،
 القراءة أكثر عددًا، كمن تصدَّق بججوهرة عظيمة وآخر تصدَّق بعددٍ من الدنانير .





وهكذا كان السلف يُحافظون على تلاوة وقراءة القرآن، فهي سنة من سنن
الإسلام، والإكثار منها مُستحب.




 الفكر، المعارفُّ والمعاني واللطائف في أثناء التلاوة فليقتصر على النى قدرٍ يفهم فيه ما

 هؤلاء فليستكثر ما أمكنه من قراءة القرآن دون حدِّ الملل أو الإسراع الزائد المُحِخِّلِّ
 مسنده (TR/ (ITE) برقم (TOTO).

الأوقّات المستتجبة لثقراءة القرآن : أفضل القراءة ما كان في داخل الصلاة المفروضة، ثم ما كان في الصلاة النافلة. أما في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير منه أفضل من الأول، وما بين المغرب والعشاء فهر مستحب.

وأما قراءة النهار فأفضلها قراءة ما بعد صلاة الصبح، ولا كراهة في قراءة القرآن في أيِّ وقتٍ من الأوقات ولا حتىن في أوقات النهي عن الصالاة النافلة. ومن السُّنة
 و كذلك العشر الأُوْل من ذي الحجَّة ويوم عرفة.









 وقال ابنُ مَسْعودٍ







## 米 米

## 1 1 ا－بـاب الأمر بتتههل القرآن

## والتحلْير من تثعريضه للنسبيـان

（IN1／／．．．个）
 （أي：جمع عقال وهو：حبل يشد به ركبة البعير））＂．متنق عليه．

 أُطْلَقَهَا ذَهَبَتْتْ）．متْقِ عليه．

## 米 米 米

## （ هجر القرآن ）

 المنقول عنه نقلًا متو اترًا بلا شبهة．

## مظاهر هجر القرآنز وأحكامهـا ：

الأول：هـو هَجْر الكفــر، الـذين كـانوا إذا تُلـي علـيهم أكثروا اللَّغَطـط（أي：الصـوت العـلي




 الثاني؛：هو هَجْر المسلمين، ويختلف حكمه من مظهرٍ لآخر：
أ－هَجْر تلاوته وسماعه والإصغاء إليه، مما قد يؤدي إلى النسيان بعد الحفظ، على أن يكون ذلك عن تهاونٍ أو تكاسل لا عن عَجْز مَرَضيِّ أو نسيان لا إرادي، فإِذا تِّرَك

التلاوة وهو يقدر عليها فهو كالبيت الخَرِب، أما إذا لمَ يكن قادرًا عليها لعذرٍ ما فإنٍ
 ولا يجوز له تركه بحال من الأحوال.
ب- هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، حتنى لو قرأه كثيرًا وآمن به، وقد قا قال



> وهذه معصية تقوده إلى الكبيرة.

ج- هجر التحاكم إليه في أحكامه أو تحكيمه في أصول الدين وفروعه وأوامره ونواهيه، فيما يخص حركةَ الإنسان في الحياة، فقد يعتقد المرء أنه لايُفيده في هذا الز مانـان.

د- هجر التدبر و المعرفة والفهم.
هـ- هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمر اض القلوب.
و - هجره بو جود حرج في الصدور من القرآن، فهو في نظر البعض لا يكفي العبادَ بل هم محتاجون معه إلىن معقو لات وسياسات أخرىن.
وكلُّ هذه المظاهر من الكبائر. وقد دخل النبيُّ

 (أي: يطلبون به العاجلة من عرض الدنيا و الرفعة، ولا يطلبون ما ما هو آجل عند الهُ تعالى يون يوم القيامة)") . أحمدف في
مسنده (rov/ (Yov) برقم (IE9^).

قال إياس بن عمر: أَخَخْ عليٌّ بن أبي طالٍ بِيدي ثم قال: إنك إن بِبِيتَ (أي: عشت
 طلب به أدر كه (أي: أن كل من أراد شيئًا سيدر كه، سواء لله أو للجدل أو أو للدنيا).
 الثوب فيتهافت، يقرعونه ولا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن ألن على قلوب

الذئاب (أي: يُظْرون التنين وهم أبعدما يكون عنه)، أعمالهمم طمعٌ لا يخالطه خوف (أي: طمع في النيا لا يخافون الش)، إن قصَّروا قالوا: سنبلغ، وإن أساءوا قالوا: سيُغفر لنا، إنا لا نُشرك كِ بالله شيئًا. وجَمَع أبو موسى الأشعريٌّ النين قرعوا القرآنَ فإذا هم قُرابة ثلاثمائة، فأثنن وعظَّم

 هبط به على رياض الجنة، ومن يتَّعه الترآنُ زُجَّ في قفاه فقذفه في النار .




لا يجاوز إلا حناجرهم).

 أصـابها الغيـث فأنبتـت وأمرعـت (أي: صـار فيها مـراع) .
 الأرض الخبيثة أصابها الخبث فلا تُنبت شيئًا و لا تُمرع شئًّا





 الحكماء ولا الوَرَعَة، ومتى كانت القراءة مثل هذأ؟ لا أَكْثَرَ اللهُ في الناس مِثَلَ هؤ لاء.

## * * *

IAr - بـاب استتجباب تحسين الصوتبـالقرآن
وطلب القراءة مز حسن الصوتوالاستماع لها


ارلرّخَاوالقَقوِلِ.

مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَّا) متنتّ عليه.








 1AF - بـاب الحث على سوروآيـات مخصوصة







 آَحَحُ





(


( لَمْ يُرْ مِثْلُهُنَ قَطُّ (




 (




 (

















 (


(





## * * *

## ( لطائف متملقة بـالقرآن الكريهم )

- وردت -وسورة (المجادلة): لا تخلو آية فيها من لفظ اسم الجلاللة.
- وسورة (المزمل): آخر آية فيها هي أطول آية في القرآن المكي. -وسورة (الكوثر): أقصر سورة في القرآن الكريم، وليس في ألناظها حرف ميم.
 منتصف كلمات القرآن الكريم.
 واحدة من غير أوائل السور ككلمة الرحمن في سورة الرحمن.
- وأما أقصر آية في القر آن الكريم من غير فواتح السور فهي آيـة 韭
[المدثر: 1 1]].
- وفي كلمة مكونة من 11 حرفًا وليس فيها أي حرف مكرر أو مشدد.
 (التكوير)،، (المرسلات)، (الغاشية).
- قلب القرآن سورة ((يس)، وسنام القرآن سورة (البقرة)، وأم الكتاب هي (الفاتحة)، و الزهر اوان هما: (البقرة)، و (آل عمران)،

السُّوَرَ: الانشقاق والانفطار والتكوير.
- هنـاك كلمـاتٌ وردت كـلٌّ منهـا في آيـةٍ واحـدة مـرتين متتـاليتين مـن دون وجـود





و خو اتيم سورة ((البقرة))، مِن كنز تحت العرش .
- السورة التي نزل معها ما يَيُدُّ الأفق من الملائكة: هي سورة (الأنعام)".

والطو اسين، وهي السور التي تبدأ بـ(اطس)،، و الحواميم وهي السور التي تبدأ بـ((حم)".
- هناك اثنتا عشرة آية قرآنية جارية مجرىن الأمثال بين الناس، وهي كما يلي:
.
.
س
攺



人

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text {. } \\
& \text {. } 11
\end{aligned}
$$

. 1 Y

- سورة النساء القصيرة هي ((الطلاق)"، وسورة النساء الطويلة هي (اللقرة)".
- والسورة التي حض النبي على: أحكام العفاف والستر.
- هناك خمس سور سُمِّيَت بأسماء يوم القيامة فيما عدا سورة ((القيامة)): (الو اقعة))، (التغابن)، ((الحاقة))، (الغاشية))، (القارعة)).
- وهناك خمس سور سميت بأسماء أنبياء: ("يونس)"، ((هود)،؛ (ايوسف))، (إبراهيم)"، ((محمل).
- وسورة (الرحمن)" تعرف باسم عروس القرآن.
- هناك آيتان في كتاب الله تحتوي كل منهما الحروف الأبجدية كاملة، هما:




 والآية الثانية



 - سور وآيات نزلت من القرآن مُشيَّعةً بالملائكة: أما (فاتحة الكتاب)" فشيعها ثمانون ألف ملك، و (آية الكرسي") فشيعها ثلاثون ألف ملك، وسورة (الأنعام)" شيعها سبعون ألف ملك، وسورة (يونس) شيعها ثالاثون ألف ملك.


وثانيها:

- مِن سور القرآن ما ابتدأ بحروف هحجائية، وعددها Y Y سورة، والعبارة التالية: ((نصى حكيم قاطع له سر" تجمع أحرف أوائل سور القرآن التي تبدأ بحروف هجائية، وعدد الأحرف كما يظهر ع ا حرفًا تشكل نصف الأحرف العربية.
-يُسَن قراءة سورة (الإخلاص") في المواضع التالية: في الركعة الثانية من سنة صلاة الفجر، ومن سنة صلاة المغرب، ومن سنة صلاة الطو اف، ومن صلاة الاستخارة، ومن

صلاة الحاجة، وفي الركعة الأخيرة من صلاة الوتر، وقبل النوم، وعند زيارة المريض. - السور القرآنية التي تساوي كل منها نصف جزء هي: (الأنفال)، (اطه))، (الأنبياء)،، (الحج)،، (النور)"، (الشعراء)).

- السورة القرآنية التي تضمنت أكبر عدد من أسـماء الأنبيـاء هـي سـورة (الأنعـام)، ورد ذكر ستة عشر نبيّّ

الآيات [لأنعام: ع-

- آيات تتكون من كلمة واحدة غير الأحرف التي في أوائل السور [الرحمن: 57 [ 5
- سورة (يوسف) تزيد آياتهاعلى مائة آية ليس فيها ذكر الجنة أو النار. - في القر آن الكريم ست آيات تبدأ بـ (اقل يا أيها)، هي: . 101 : 01 : .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \text { •嵐: } \\
& \text {. } 89 \text { : } 8 \text { : }
\end{aligned}
$$

 صَ صَدِقِينَ
. 1 : 1 :


أما السبع الطوال فهي: من أول سورة (البقرة) إلى آخر سورة (براءة) (التوبة)؛ حيث
يجعل العلماءُ (الأنفالَّ) و(براءةً) بمثابة سورة واحدة (ألور لعدم وجود بسم الهّ الرحمن الرحيمفي أول سورة براءة (التوبة).
وأما المئون: فهي السور التي تشتمل على: مائة آية، وهي: (يونس)، (هود)،، (الرعدل)،


وأما القَتَّني: فهي السور التي يكون عدد آياتها أقل من مائة آية، وهي محصورة ضمنًا بين سورتي (العنكبوت) إلى سورة (ق)،

وأما المُفَصَّلِ: فقد اختُّف في أوله؛ فقيل: من أول (الصافات). وقيل: من أول (الفتح". وقيل: من أول (الحجرات). وقيل: من أول (اق) إلىن نهاية القرآن. وأرجح

الأقوال أنه بعد ("ق)؛ أي: يبدأ من سورة (الذاريات)، فهو أربعة أجزاء ونيف، ويعدل سُبع القرآن إلا قليًاً.

- كل سورة فيها كلمة (اكلا) فهي مكية، وقد وردت كلمة (اكلا) في القرآن الكريم في سبر موضعًا، في 10 سورة، كلها في النصف الأخير من القرآن، وليس في النصف الأول منها شيء، وما نزلت (اكلا) بيشرب.
-السور التي تبدأ بأسماء الملائكة هي: (الصافات)، (المرسلات)، (النازعات)]. -ثلاث سور متواليات تزيد آيات كلٍّ منها على خمسين آية ليس فيها اسم الله تعالى الذي هو الله، وهي سور: (القمر)، و و(الرحمن)، و و(الو اقعة)").


[هود:
وقد اجتمع في -جاء في القرآن:
- حاء بعد حاء بلا حـاجز بينهمـا في موضـين، وهمـا:


- و كـاف بعـد كـاف في موضـعين همـا: أنَّ
 [آل عمران: 10 ].
- السور المُسبِّحات التي تبدأ بتسبيح الله تعالثى، وهي خمس كما يلي: (الحديد)، (الحشر)،، (الصف)، (الجمعة))، (التغابن)".
 ((المزمل)، (المدثر)).

 [9: تَ تَكْرُّ - أكثر آَية في القرَ آنَ فرحَا هِى: . 10 Or




- الاسم الني يطلت علين السور الثاثة: الإلخاصى" والمعوذين هو: القلاقل؛ لأن كَاًّا منـها يبأ بالغظة (قل).


 سورة النساء القصرين.



 الحزن والكآباك، وقد نحر الهـي بالحدييية.
- الآية التي قال النبي

衤
 بَعْضِ - هناك سورة في القرآن الكريم تخلو من حرف الفاء، وهي: سورة (الفاتحة)).
- السورة التي ليس فيها حرف الميم ولا الدال في القرآن الكريمهي: سورة (الكوثر)،. - السورتان اللتان سُمِّيَّا بأسماء من أسماء الها تعالى هما: سورة (النور)، وسورة (الرحمن).
- آيتان في كتاب الهّ ليس فيهما تنتيط سون أحرف أوائل السور، وهما: (الطور)"، و(العصر).
 "الإخلاص".


## * * *

## 1A乏- بـاب استحبـاب الاجتماع على القراءة





## * * *

## ( آداب قـّارئ القرآن )

يلزم للقارئُ القرآن بعضّ من الآداب التي تُعينه على التدبُّر والاستفادة من أجر
وثواب اله تعالىي في ذلك اليوم، ومنها:

$$
1 \text { - الإخلاص شله في قراءته. }
$$

 فيما بينهم في حكم قراءة المُححِث حدثً أَمْا أصغر؛ أي: الذي أخرج ريحًا أو نحوه،
 الحائض فقيل: إنه يجوز لها قراءة القرآن دون مَسِّ المصحف، وأما بالنسبة لقراءة الجُنُب فلا يجوز له قراءة القرآن إلا لضرورة، وفي فتا لِّاون العلماء وكتب الفقه مايُنغني
عن الحيرة والتردد.
r- أن يتحرَّى أفضل الثياب وأنظفها قدر المستطاع.
ع - أن يُطهِّر فمه، وأفضل تطهير يتم باستعمال السو اك.
0 - ويستحب له أن يبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان يرىن بعضهم أهنا واجبة، وأفضل الصيغ أعوذ باله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهي لا ترتل؛ لأنها ليست آية من القرآن الكريم، وإن كان يستحب الجهر بها لينصت السامع لقراءة القارئ.

وقال بعضهم: على الأقل أن يُسِمِع نغسه بها.
7 - البسملة، فيجب عليه أن يحافظ على قراءة البسملة عند ابتداء القراءة من أول السورة،
 بالاستعاذة، والسنة أن يغصل بين الاستعاذة والبسملة فلا يصلهما. V ت ترتيل القرآن، حيث يحرص علن قراءته علن مهل مع تدبُّ وتفُّهُم حروفه، بحيث

يتمكَّن السامع من عدِّ تلك الحروف إذا أراد. وقد بينَّا مراتب القراءة فيما سبق. ^- ومن آدابه حبُّ الاجتماع عند قراءته، حيث يجلس مَن يُحسن التر اءةَ ويقرأ، ويستمع إليه الباقون، إلا أن يكون المـجلس للتعليم، فيقرا أكلٌّ منهم ما يُصحَّحَ له فيه.
ه - ومن آداب القراءة تحسين الصوت عند القراءة، وفي الحديث: (زَيَّئُوا الْقُرْآنَ
 هِ



 التعليم.
11 - ومن الآداب ألا يقرأ حين يشعر بالنعاس؛ لأنه ربما يهني بكاملام غير صحيح، وفي



أبي هريرة.
r r - و ومن الآداب أن يعتي بالسور التي ورد لها فضلٌ كيبر، فيكثر من تلاوتها. זا - ويستحب له أن يطلب القراءة ممن يحسنها من صاحب الصوت الحو الحسن، كما طلب النبي



10 - ومن الآداب ألا يقر أ أثناء الركوع أو السجود؛ لأنها مو اضع التسيسح و التغظيم شّ. 17 ا - ومن الآداب أنه إذا أصابه عطسٌّ وهو يقرأ فيقطع القراءة ويقول: الحمد لهّ.







- .

 وأما في غير الصالاة فأفضل القراءة عند الليل، والنصف الألخير من من الليل أفضل الصن من النصف الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء مستحبة لمن كان له له سَعَة.
 أيام كريمة، كيوم الجمعة، ويوم عرفة، وشهر رمضان، ولاير ولاير ذلك من الأيام الكريمة، فلو تحراها كان أفضا أفضل.
Y Y - ومن الآداب ألا يختم القرآن قراءةً في أقلَّ من ثلاثة أيام ولياليها.

مَن يقرأ مججلة أو جريدة.

 القراءة الصحيحة.
צ YV بحسب العرفوالاعتبار.


## * * *

## 1A0 - بـاب فضل الوضوي

قَالَ الهَ تَعَالَىى:















مِنَ الذُّنُوبِب). . رواه مسلم.








رواه مسلم.













## * * *

## ( الوضـــوءوءآدابـه )

## حكمة الوضوي:

الوضوءُ وِفتاحُ التعبُّد لَّهِ ربِّ العالمين، وهو من الطَّهور الذي هو شَطُر الإيمان. ولما قال النبي أهم ذلك يكون بتطهير القلب والسريرة؛ إذ إن نظافة الظاهر بإفاضة الماء وتان تانخلية الأعضاء من النجاسات مع أنه أمر حميد إلا أن إبقاء القلب مشحونًا بالأخباث والأقذار من الحقد

> والحسد والغيبة والنميمة لهو أشد بلاء وأشد سوءًا علىن العبد.

مراتب الطهـارة:
أو الخبائث أو الفضرالأولى: تطهير الظاهر؛ أي البدن والثياب، عن أي حدث مـن النجاسـات
المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن فعل الآثام والذنوب والمنكرات.
المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن كل أخلاق ذميمة ورذيلة بغيضة كالكبر والحقد
والحسد و اللؤم والغل.
المرتبة الرابعة: تطهير جوف العبد وسره عما سـوى الها تبـارك وتعـالىن، وهـو مـا كان عليه الأنبياء صلوات الله عليهـم و الصديقين.

إذ إن المقصـود الأسـمـن مـن عمـل السـر أن ينكشـف للعبـد جـالال اله تعـالى وعظمته، ولن يكون ذلك إلا إذا ارتحلـت عنـه الرذائل والخبائـث وعمـوم الأغيـار .

 فلا يستطيع العبد أن ينال مقامات الإيمان و الطهارة مرة واحدة، ولكن ينال ذلك

 الجرائم والذنوب وظاهرِه من الأحداث والخبائث

ولا يكون كمن يتزين في الظاهر بجميـل الثيـاب والزينـة وتغافل عـن تزيين قلبـه وروحـه ونفسـه، ليخفـي عيوبـا ونقـائص ويجمـل ظـاهر ه متغـافلاً عـن تـزيين باطنـه وجمال قلبه وروحه وتطهير ما أُمِر به من قبل الشرع أو لاًا وهو ما قد يفعلـه الـبعض؛ فيُطهِّر البدن الذي هو بالفعل واجب، وينسين أن يطهر قلبه وسره و وجوارحه.

وحديثنا هنا عن طهارة الظاهر، حيث إن المراتب الأخرىن لها مواضع أخرىن غير هذا.

## فرائض الوضوي؛:

ا- النية في أول الوضوء، على خلاف بين من يراها فرضًا أو من شروط صحة الوضوء.
r- r- غسل جميع الوجه ما بين منابت الشعر من الر أس إلىن اللحيين - وهما الفكان اللذان عليهما الأسنان، ويجتمع مقدمهمها في الذقن عند الند الفم ومؤخرتهنما فئ في الأذنين - من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن.


 وتحت الذَّقن إلىن الرقبة احتياطًا .

 زائدة وأظفار .

ع - مسح الرأس، على خلاف في أنه هل يمسح جميع الرأس أو بعضه، فقال البعض
 ويجوز مسح الرأس أو غسله أو استعمال فوطة مبللة في مسحه. 0- غسل الرجلين مع الكعبين، إن لم يكن المتوضئ لابسًا الخفين، ويجب غسلُ ما ما عليهما من شعر وإصع زائدة كاليدين.
وكل ما سبق يكون فعله مرة واحدة فرضًا وأما تكر اره ثلاثًُا فُشُّةَ.

1 - الترتيب في الوضوء كما سبق، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن الترتيب من السُّنَّة
وليس فرضًا.

تنبيه: يرى بعض الفقهاء أن هناك فرضًا آخر: هو الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متو اليًا، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر قدر الإمكان.
ملحوظة: يرى الحنابلة أن التسمية في أول الوضوء واجبة وغيرهم يرونها سُنَّة.

1 - التسمية في أوله، وأقلُّها: بسم الله. وأكملها: بسم الهه الرحمن الرحيم. فإن نسي في أوله يمكنه أن يأتي بها في أثناء الوضوء. ץ - غَّمل الكفين ثلاثًا، ويُسن له من هنا النية بالقلب.

ץ- المضمضة ثلاثًا، وتحصل السُّنة فيه بإدخال الماء في الفمه، سواء أداره فيه أم لا،

ع - الاستنشاق ثلاثًا، وتَحصُل السُّنةُ فيه بإدخال الماء في الأنف، سواء جذبه إلى خياشيمه ونَشَهَه أم لا، والمبالغة مطلوبة في في المضمضة والاستنشاق، إلا للصائم فهي مكروهة؛ خشية وصول الماء إلن الجوف.
والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غُرَفٍ باليد يتمضمض من كلٍٍ منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما، وبعض الصائمين يكتفي ببَلِّ شفتيه وأنفه خوفًا من
 ويتمضمض ويستنشق بلا مبالغة.

ولا يبالغ الصائم المتوضئ بعد المضمضة والاستنشاق في التفل (البصاق) الكثير ظنًّا منه أن بَلْع الريق يُنطر الصائم، فهذا خطأ، ويكفيه أن يتفل مرة أو مرتين فقط.

0 - يُسن له مسح جميع الرأس خروجًا من الخالاف عند من أوجب ذلك، ويكون المسح مرتين - كما سيأتي بيانه- ببلة واحدة.
Y - مسح جميع الأذنين ظاهرًا وباطنًا بماء جديد غير ماء مسح الرأس. V- تخليل اللحية الكثيفة للرجال، بأن يُدخل أصابعه من أسفل اللحية وأعلاها. ^- تخليل أصابع اليدين والر جلين وغسل ما بينهم. 9- تقديم اليمنن من يديه ور جليه على اليسرىن منهما.

- ا - الطهارة ثلاث مرات للعضو المغسول و الممسوح أيضًا، وقد يترك التثليث إذا ضاق الوقت أو قلَّ ماء الوضوء أو خاف العض فوات جماعةٍ أو احتياج الماء للعطش.
| ا - الموالاة بين كلِّ عضو والآخر حتىن نهاية الوضوء، فلا يفرق بينهما بحيث لا يجفٌّ الحضو المغسول قبله وبعض الفقهاء ير اها فرضًا الانـا
Y Y Y دَلْكَ الأعضاء عند الغسل، فيُمِّر الكفَّ مع الماء علنى العضو كلِّه ليضمن تعميم العضو بالماء؛ لأن عدم التعميم يُبطل الوضوء و المالكية يرونه فرضًا.「 § ا - الذِّكر والدعاء قبل الوضوء وبعده.

10 - إطالة الغرة والتحجيل، وتكون إطالة الغرة بغسل جزءٍ من مُقدَّم الرأس زائدٍ علىن المغروض في غسل الوجه، وأما التحجيل فبغسل ما فوق المرفقين

$$
\text { } 1 \text { - تَرْك الكالام الذي ليس فيه أهمية أو حاجة. }
$$

IV ويُسن له أن يترك التجفيف إن استطاع. ^1 - يسن له صلاة ركعتين سنة الوضوء.

نواقض الوضوء:
ا - كلُّ شيءٌ يخرج من مجرى البول أو الغائط، ويشمل البول والمذي والودي والمني والريح والغائط ودم الاستحاضة، وحتى لو خرجت حصاة.
ب - كلُّل ما يُزيل العقل أو يغلب عليه، مثل النوم الثقيل والجنون والإغماء والشُّكْر والتخدير بالأدوية.

ץ- تَمْس المرأة الأجنبية وهي تلك المرأة غير المُحرَّمة أبديًّا التي يجوز للرجل أن يتزو جها إذا انتغت الموانع بدون حائل، بأن تكون البشرة علىن البشرة.
ومن الفقهاء من يرى أن لمس المر أة الأجنبية بشهوة ينقض الوضوء. ع - لمس فرج الآدمي بباطن الكف من نفسه أو من غيره، ذكرًا أو أنثىن، صغيرًا أو كبيرًا، حيّّا أو مينًّا بدون حائل .
0- مسُّ حلقة الدبر ينقض الوضوء أيضًا، والمراد بها فتحة الشرج، إن كان بباطن الكف مع بطون الأصابع، وليس ظاهر الكف وحروفه ولا رءوس الأصابع فلا ينقض المس بها. 7 - أَكْل لحم الإبل، علىن خلاف بين الفقهاء، حيث يرى بعض الفقهاء أن الوضوء بعده مندوب وليس بواجب.

## وأما القهتهة فإن دليل نقضها للو ضوء ضعيف.

والقيء، والُّعاف وهو الدم يخرج من الأنف، وما خرج من الحلق فملأ الفم أو بعضه، وخروج الدم من جسم الإنسان؛ كلها لا تنقض الوضوء.
ويرىن الإمام الصنعاني أن حمل الميت لا يجب الوضوء منه، ولايندب به كذلك. ويرى' أن من حمله مباشرة بلا حائل لبدنه يستحب له غسل يديه تعبدًا له.

ما يَحِرُم على المُحِدِث حَدَثَّا أَصْفَرْ:
صاحب الحدث الأصغر: هو غير المتوضئ. ويحرم عليه ما يلي:

1 - الصالاة مطلقًا، فرضًا أو نفلًا، ولو صلاة الجنازة.
r - الطو اف بالبيت الحرام.
r- بـ مسُ المصحف، وذهب البعض إلىن أنه يجوز مسه، أما القراءة فيه بدون مس، فهي جائزة اتغاقًا بين الفقهاء. كيف تْتوضأ : إذا أردتَ الوضوءَ فاستحضر نية الوضوء في قلبك ثم قم بما يلي:
ا - اغسل كفيك ثلاثَ مرات، وقُلْ : بسم الله والحمد لله، وإن كنت تتوضأ من إناءطشت مثاً - فلا تُدخل يدك فيه، بل صُبَّ بو عاء صغير مثلًا الماء علىن كفيك ثلاث مرات قبل وَضْع يدك فيه.
Y - تمضمض ثلاثَ مرات باليد اليمنن، وبالغ في المضمضة، واستعمل السواك أو الفرشاة، وإن كنت صائمًا فلا تبالغ.
r- استنشق ثلاث مرات واستشر أي: أخرج الماء من أنفك في كل مرة لتبالغ في نظافة أنفك، إلا إذا كنت صائمًا.

والمضمضة والاستششاق باليد اليمنى، أما الاستنثار وإخراج الماء من الأنف فيكون باليد اليسرى'.

ع - اغسل وجهك ثلاث مرات من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى
 بالماء بين شعرها، وقٌّل في أثناء الوضوء: اللهم اغفر لي ذنبي، ووَسِّع لي في داريك آصا وبارك لي في رزقي.
0 - اغسل ذراعيك مع المَرْفِقَيْن ثلاثَ مرات مع الدَّلْكَ والتأكُّد من تعميم الماء، وابدأ باليمننى، وخلِّلَ أصابع يديك للتأكُّد من وصول المّ
 تمسح بكفِّ واحدة تُديرها على الشعر حتى تَعُمَّه، ولك أن تمسِّح مُقدَّ مُّم الرأس بكفك ثم تكمل على العمامة أو القلنسوة.

وللمرأة أن تكمل على غطاء رأسها، كل ذلك بشرط أن يبقى غطاء الرأس على' حاله
حتى الانتهاء من الصالاة.
V- امسح أذنيك بعد مسح رأسك بماء جديد أو بماء مسح الرأس إن وُجلد، ويكون بإدخال الإصبع السبابة في داخل أذنك بينما تدور بالإبهام حول الأذن من الخارج لمسحها.
^- اغسل كلَّ رِجْل ثلاثَ مرات مع الدَّلْك والتأكُّد من أن الماء أصاب كلَّ جزءٍ فيهما مع الكعبين وخلل أصابعهما بإدخال الماء فيها، وابدأ بالرّّجل اليمنى ثم اليس اليسرى . Q - قُلْ بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهج أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التو ابين، واجعلني من المتطهرين. الاستخارة أو الحاجة أو غير ذلك فإنها تكفي عن ركعتي الوضوء.

11 - علىن المتوضئ أن يُو الِيَ بين غسل الأعضاء، فإذا غسل عضوًا غسل الذي بعده
 وضوؤه عند بعض الفقهاء، وعليه أن يبدأ من البداية.
 بعض الفقهاء.

## (التيمـهم )

شَرَع اللهُ التيمَمَ بالتراب الطهورِ تخفيفًا عن المسلم وتيسيرًا للقيام بما أراده، سواء
كان مسافرًا أو مقيمًا، وذلك بشروط، وهذا من خصائص هذه الأمة:
 عجز عن استعمال الماء للأسباب التالية:

الأول: إذا لم يجد الماء، أو وَجَده ولكنه قليل بحيث لا يكفيه للطهارة، وعليه أن يتأكد من ذلك بطلب الماء ممن حوله، حتى لو اضطُر لشرائه بثمن يستطيعه، فإذا تيقَّن عدمه أو أنه بعيد عنه فلا يجب عليه الطلب.

الثاني؛ إذا كان به جر احة أو مرض وخاف من أن استعمال الماء قد يؤدي إلى زيادة المرض أو تأخّخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء. الثثالثٌ: إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنِّه حصولُ ضررٍ باستعماله، بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر.
الرابع: إذا كان الماء قريبًا منه إلا أنه يخاف علمن نفسه أو عِرضه أو ماله ماله، أو كان في سفرٍ ويخاف فوات القافلة والرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدوٌّ أو غاصب مر من إِنسٍ أو أو حيوان،

 يقينًا أن لو طلب الاغتسال لصار الشكُّ في قلب صاحب البيت، فلهُ فله أن يتيمم. الخامس: إذا احتاج إلىن الماء عاجلًا أو آجلًا للشرب أو حتى لشرب غيره، سواء كان إنسانًا أو حيو أنًا، أو احتاجه للعجن والطبخ، أو لإز الة نجاسة غيرِ مَعْفُوِّ عنها.
 فالأفضل له أن يبول ويتيمَّم ويصلي غير حاقن، فهو أفضل من الصالاة وهو حاقن. السادس: إذا كان قادرًا على استعمال الماء لكنه خشي خروجَ الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل، فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، وأجاز الأحناف التيمَمَ لمن خاف فوت صالاة الجنازة أو صالاة العيد.
كيفيةٌ التيمه: في حال الرغبة في التيمم يجب عَقْد النية، ثم ضَرْب التراب أو الرمل

الطاهر أو غيرهما من جنس الأرض بالكفين مسمِّيًا الهُ تعالى، ثم نَفْض التراب بِنْخْخِ أو
 باليد اليسرى،، ومسح اليد اليسرى إلى الرسغ باليد اليمنى'، ولك أن تمسح الكين الكين قبل الوجه من دون كراهة. والتيمم يقوم مقام الوضوء والغسل من الجنابة أو الحيض أو
 واعتبر ابنُ التيِّم التيمَمَ كالوضوء، لا يلزم منه التيمم لكل صلاة مفروضة إلا إذا أحدث. ومن النقهاء من قال بالتيمم لكل صلاة مفروضة ويصلي به ما يشاء من السنن


نواقض التيهه :
1 - يُنقَض بكلِّلِ ما يَنُقُق الوضوء.
r- بيُنَض بزوالِ سببِ الإباحة والعذر أوالضرر، بأن وُجد الماءُ وقُلِر على استعماله. وليس على المُتيِّمِّم إعادة لو وَجَد الماءَ بعد الصلاة، أما إذا وجدها فِا في أثناء
 الصالة. وقال غيرُهما: تبطل صلاتُه، ويجب عليه الوضوء.

فإذا دَخَل وقتُ الصلاة ولا ماء معه، وكان في نَظِرَه أن الماءَ سيأتي بعد قليل، فماذا يفعل؟ هناك حال: الأول: أن يُعجِّل الصالةَ بالتيمم. الثاني: أن يُؤِِّّر الصالاة قلِّلًا عن أول الوقت. فعُلم مما سبق أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر أو شيء من الا بـن جنس الأرض، فمن كان مريضًا بالمستشفى ويريد التيمم على فرش السرير أو البلاط أو البا(ستيك مما لا تراب عليه أو على حائط نظيف غالبًا وليس عليه تراب فلا يجروز له ذلك، وعليه أن يحضر بعضًا من التراب الطاهر ليسهل له التيمم عليه. ( المسح على الخفّين )
الخُفتٌ: هو مايُلبس في الرِّجل مصنوعًا من الجلد، ويصل إلثن ما بعد الكعبين.

والجورب: هو مايُلبس في الرِّجل مصنوعًا من أيِّ نوع من المنسو جات، ويصل إلىن ما بعد الكعبين، علن أن يكون غير شفافٍِ وسميكًا.

## شروط المسح على الخفين:


 يلس الرجل الأخرى لا يصح كذلك.

r - أن يكون الخفان مما يمكن المشئ عليهما. ع - أن يكون الخُنَّان طاهرين ليس عليهما نجاسة.
 رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا. وعليه فالمسِح علنا الجنا الجورب الشفاف مسنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء.

والمسح للمُقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثثُ أيام بلياليها، وتُتحسب المدة من أولِّ مرةٍ


 ما بعد فجر اليوم التالي. وقال بعض الفقهاء: إن ابتداءَ المسحِ من أولِ حَحَثٍِ يُحدثه الإنسانُ بعد أن يلس الخغ.

## كيفية المسح:

الواجب في المسح أن يكون على ظاهر الخفت أو الجورب، وذلك بأك بأن ييلَّ المتوضئ كَيَّهْ بالماء ثم يمر باليمنى على ظاهر القد القدم اليمنى ابتداءً من الأصابع حتى الساقين،

وكذلك يفعل باليسرى على: اليسرى أو باليمنى علىi اليسرى كلاهما يصح، ويكتفي بمسـح الظاهر . وقال البعض: يستحب مسـح الأسفل كذلك.

ما يَيَشُش المسحِ :
ا - كلُّ ما ينقض الوضوء ينقض المسِح.
r - انتهاء المدة المقررة للمسح.
ب- خلع الخفين أو الجوربين أو خرقهما بحيث لا يصلحان للاستعمال.
ع - إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض و النفاس.
الجبيرةوالعصـابةّوالعضو المتضرربـالغسل :
إذا أراد المسلم الوضوءَ أو الغسل وكان على أحد أعضائه جبيرة- جبس- بسبب كَسْرِ مشلًا فإن الواجب عليه المسح على الجّبيرة، وإن كان بالعضو مرضّ ألجأه إلىن ربطه

 الوضوء. وإذا كان أحد الأعضاء يتضرَّر بالغسل ولكن لا لا يتضرر بالمسـح عليه جاز
 عليه كالخرقة مثلًا أو القفاز ونحوهما، وإذا شفي الجُرح بطل المسِح، وإذا سقطت الجبيرة أو الخرقة كذلك بطل المسح ووجب غسل العضو، إلا إذا كان الغسل يضرّ الغّه
فيربطه مرة أخرىن ويمسح عليه.

## (الغسل )

الغسل: هو تعميم البدن بالماء.

## موجبـات الغسل :

الأول: إذا حدث اتصال جنسي بين الرجل والمر أة ولو مم ينزل منيٌّ، وذلك بإدخال الحشفة

في فرج المر أة، فيجب الغسل على كل من الرجل والمر أة، وهو ما يعرف بالتقاء الختانين. الثاني: إذا حدث اتصالٌ جنسي بين رجل ودبر امرأة أو رجل أو بهيمة أو صبي من
 مباحًا أو محرمًا، ويجب الغسل علنى الفاعل والمغعول به.
الثالث: إذا خرج المني بشهوة وتدفق، سواء بجماع أو احتالام أو استمناء باليد أو حتى بمجرد النظر أو التفكير في الأمور الجنسية، والرجل والمرأة في ذلك سواء.

 منيٌّ فلا غسل عليه.

الخامسن :إذا خرج منه مني بعد الاغتسال من الجنابة بغير شهوة ولا تدفق فقد قال ال الشافعية: يجب عليه إعادة الغسل. وقال غيرهم: لا غسل عليه؛ لأنه بدون شهوة ولا تالدفق . السادس :إذا رأىن على ثوبه منيًّ لا يعلم وقت حصوله فيلز مه، إعادة الصلاة من آخر نومة له.
 فرائض الفسل:

الأول : النية، حيث ينوي رَفْح الجنابة أو الحدث الأكبر.
الثاني: إيصال الماء إلى جميع البشرة والشعر، ولا فرق بين شعر الرأس وغير ولا ولا ولا
 وجب نَتْضُه،ويجب غسل ما ظهر من صماخي الأذن. ع ـ دَلْك اليد على ما استطاع من سائر الأعضاء.

ه. الموالاة والترتيب؛ فيغتسل دفعة واحدة ولا يفصل بين الأعضاء بوقت يجف فيه العضو الذي تم فيه الوضوء بل عليه أن يوالي بين الأعضاء مرة واحلدئ الاحة، ويحافظ أيضًا على الترتيب الذي وضعه الشارع ولا يخالف ذلك.
7. التيمن بتقديم اليمين علن اليسار؛ أي البدء دائمًا بالعضو الأيمن قبل العضو الأيسر . V. V. تثليث غسل الأعضاء، بحيث يغسل كل عضو ثلاث مرات. ^. ـ تخليل الشعر بالماء؛ أي إدخال الماء خلاله باليدين. 9. غسل سائر الإبط والأذنين والسرة وأصابع الرجلين. ما يحرم على| الجُنُب: ا ـ الصاذة، فرضًا كانت أم نفلًا
Y. r. الطواف حول الكعبة. r. r. مسُّ المصحف أو وَ حَمْلُه.
\&. قراءة القرآن عند الجمهور، وذهب البخاري والطبراني وداود وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب، من دون مس ورق المصحف.
 على نفسه أو ماله، أما عبور المسجد من غير مُكْثِ فيه فلا يحرم إذا احتاج لنلك.

# ما يجوزللجُجُبُ: 

1 ـ جواز تأخير الاغتسال حتى حضور وقت الصاة. r. r. الذهاب للسوق ومصافحة الناس ومخالطتهم. r. لا بأس إذاعرق الجُنُب في ثيابه ثم تطهَّر وصلى فيها دون أن يغسلها. \& \& للجنب أن يحتجم إذا احتاج، وأن يُقلِّم أظفاره ويحلق رأسه حتى لو لو لم يتوضأ. هـ للجنب أن يستريح وينام وإن كان يُسَنٌّ له الوضوء قبل النوم إن استطاع، وله أن يأكل ويشرب.

## * * *

## 1А7- بـاب فضضل الأذان






وب,
















 كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ) . متفق عليه.


 (1ヘT / 1.乏.)




## IAV

قَالَ الهَ تَعَالَى: :
 بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُوَّ يَوْمُ خَمْسَ مَرَّاتِّ
 اللهُبِهِنَّ الخَطَايَا الـ متفت عليه.


(الْفَمُرْر) بفتح الغين المعجمة: الكثير .





+




## * * *

(الصـلاة)
شروط صحة الصصلاة : وهي الواجبات المطلوبة قبل الدخول في الصالة.
فيجب علىن مَن أراد الصادة أمورٌ، هي:
 ويكفي غلبةُ الظن، فمن تيقَّن أو غلب عليه الظن في دخول الون الوقت أُيِحت له الصالِة،

ويكون ذلك بأحد الأمور التالية:
أ-بإخبار إنسان ثقة في دينه وعلمه.
ب- أذان المؤذن المؤتمن الموثوق في تديُّنُه وأمانته.
ج- الاجتهاد الشخصي فيما وَسِعَ المرء.

ץ- الطهارة من الحدث الأصغر الموجب للوضوء، والطهارة من الحدث الأكبر
الموجب للغسل.

ץ- طهارة بدن المُصلِّي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه من النجاسات الحسية متى كان

 بواجب.

ع - ستر العورة، وحد العورة من الرجل والتي يجب عليه سترها عند الصلاة من السُّرَّة


وحد العورة من المر أة بدنُ المرأة كله، فيجب عليها ستره ما عدا الوجهه والكفين على خلافٍ بين الفقهاء. وذهب بعض الفتهاء إلى أن بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين وموضع الخلخال. وقال بعضهم: كلهاعورة إلا الوجه. وقال بعضهم: جميعها عورة بدون استشناء. ولا يُعتبر الثوبُ ساترًا للعورة إذا وَصَفَ لونَ الجلد، ولا تصح الصالاة فيه، وإن كان الثوب ضيِّقًا يحدد أعضاء العورة فإنه يكون حرامًا أمام من يراه من الناس ممن لا تا تحل له اله الرؤية، ولكن لا تبطل به الصالاة.

ومن انكشفت عورته في أثناء الصلاة شيئًا يسيرًا فسترها في الحال لم تبطل صلاته ولو كانت امرأة. وكشف اليسير من عورة الرجل أو المرأة لا تبطل به الصلاة، ولكن يأثم فاعله إن تعمد ذلك، واليسير حسب ما وصفه الفقهاء وجرىن به العرف والعادة.



كشف الرأس في الصلاة:
 أنه لا بأس بصاة الرجل حاسرًا الرأس، نازعًا غطاء الر أسى، في الصّا الصالاة، واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع في الصالة. ولم يرد في الشرع دليل على أفضلية تغطية الر أس أس في الصالة ألصاة.

## استقبـال القبلة:

ومن خَفِيَتْ عليه القِبلة وجب عليه أن يسأل من يدلُّه عليها، فإن لم يجد اجتهد وصلى إلىن الجهة التي أدَّاه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا ولا إعادة عليا وليه، حتنى لو تبيَّن خطؤه بعد ذلك، أما إذا تبين الخطأ في أثناء الصاهلاة استدار ناحية القبلة ولا يقطع صلاته. متى يسقطط استقبـبال القبلة؟ استقبال القبلة فريضة، ويسقط في الأحوال الآتية:

1 - صلاة النافلة للراكب، فقِبْلنه حيث اتجهت دابته، من طائرة أو سيارة مثلًا ونحو ذلك. r ب صلاة المُكرَه والمريض والخائف، فيجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزواعن استقبالها.

أركان الصالاة:
ا- النية ومحلها القلب.
r - القيام في الفرض مع القدرة عليه، فإن عجز عن القيام لمرض أو غيره قعد كيف شاء أو


حيئذ نصف أجر القائم.
r- تكبيرة الإحرام، ويجب النطقُ بها بأن يقول: الهُ أكبر .
ع - قراءة الفاتحة في كل ركعة من رَكَعات الفرض والنافلة، للمنفرد وللإمام، على أن يُسمع نفسه ولا يكتفي فقط بتحريك لسانه، وإلا بطلت صلاته. ومن جهل قراءة الفاتحة لعذر ما فعليه أن يقرأ سبع آيات متوالية عوضًا عنها أو متغر قة، وإن عجز علا عن القرآن جاء بذِكْرِ بدلًا منها بعدد حروفها، فإن لم يُحسسن قرآنَا ولا ذِكْرًا كمن أسلم حديثًا ولا يعرف العربية مثلًا فله أن يقف بمقدار قراءة الفاتحة، و (ابسم الله الرحمن الرحيم) آية من الفاتحة.

ه- الركوع: ويتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولابد من الطمأنينة، وهي بمقدار سبحان الها بعد سكون الجسم من الحر كة الـا 7- الرفع من الركوو والاعتدال قائمًا علن الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه حتى تستقر أعضاؤه، وإلا بطلت صلاته.
V

 الهصلي وَضْعُ هذه الأعضاء كلها، ومما هو متشُر بين العوام رام رفع أصابع الرجلين عن الأرض وهذا مما ييطل صلاتهم.









 الر كعة وعليه إعادتها داخل الصادة، وإلا فلو خرج من الصالاة بطلت صاتها ^- الرفع من السجودو الجلوس بين السجدتين حتى تستقر أعضاؤه ويطمئن حاله، وأقله السكون بعد حركة أعضائه، والأكمل أن يدعو فيه بالدعاء الآتي: ربِّ اغفر لي

وارحمني وعافني واهدني وارزقني.
Q- الطمأنينة في الأركان كلها؛ لأنها ركن في الركوع وفي الرفع منه وفي السجود وفي
 بالطمأنينة يُضيِّع الصاة الحا - • - القعود الأخير للتشهد.

11 - التشهد الأخير، ويقول المالكية إنه سنة كالتشهد الأول. وأقلّ التشهد: (التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته، السالام علينا وعللن عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الشّه). وأكمله كما سأتي في كيفية الصالة.
r r - السلام للخروج من الصلاة، والواجب فيه التسليمة الأولىن، أما الثانية فهي سنة، فإن سلَّم واحدة فالمستحب أن يُسِّمّها تلقاء وجهه، ناظرًا جهة القبّلة، وإِّا وإن سلم اثنتين جعل الأولى عن يمينه ويلتفت بها وجعل الثانية عن يساره كذلك. ويسا ويقصد بالسالام نية الخروج من الصالة والتسليم على الملائكة وعلى الصالحين من الإنس والجن. هذه هي أركان الصالاةوماز اد عليها فهو من السنن.

## سينز الصالاة:

السنة هي الأمر الذي يُطلب فِعُله طلبًا غير جازم.
وعلى هذا فإن فاعلَها يُثناب علىن فعلها، وتاركها لا يُعاقب علىن تركها، و يُحرَم ثوابها.

1 - ر رفع اليدين، وله أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من
 الرجال والنساء.

ץ - وضع اليد اليمنن على كف اليد اليسرىن، والرسغ والساعد تحت الصدر، فوق السرة أو تحت السرة، وذلك حال القيام في الصالاة كما يكون حال القعود للعاجز عن
القيام، ولمن أراد التنفل قاعدًا، ويبدأ وضعهما بعد تكبيرة الإحرام.

ץ - يُفِّقِق بين رجليه بشكل مقبول كالمعتاد، وأما (فرشحة)) الرجلين فلا أصل لها.
ع - يقول دعاء الاستغتاح سرًّا بعد تكبيرة الإحرام.
0 - يستعيذ بالهَ من الشيطان الرجيم سرًا بعد دعاء الاستغتاح .

- الإسرار في الصلاة السرية، كالظهر والعصر، والجهر في الصلاة الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدان، وذلك عند قراءة الفاتحة والسورة إن كان

 خلف الإمام فيُسِرُّ في أداء ما سبق به.
V- التأمين، أي قول: آمين عقب الفاتحة لقارئها بصوت مسموع في الصلاة الجهرية،
 الملائكة تقول آمين مع الإمام، وفي هذا إجابة للدعاء.
^- قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف والر كعتين الأوليين من الظهر والصر والمر والمغرب
والعشاء، وفي جميع ركعات السنن والنوافل.

Q- الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، وفي الأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة العيدين وفي صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء، ويُسِرُّ في الظهر والعصر والر كعة الثالثة في المغرب والأخريين في العشاء.
 موضع الجهر أو العكس فلا شيء عليه. ويجوز له الجهر في موضع الإسرار لتعليم الغير.

القراءة خلف الإمام: الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من رَكَعات الفرض والنافلة، إلا أن المأمومَ تَسُقُط عنه القراءة ويجب عليا لأليه الاستماع والإنصات في الصالة الجهرية في الركعات الجهرية فقط، أما الصالاة السرية والركعات السرية في الصلوات الجهرية فالقراءة فيها واجبة على المأموم. وتجب على المأموم القراءة في الصالاة الجهرية التي لا يتمكَّن فيها من سماع قراءة الإمام.

- ا - تكبيرات الانتقال، يكبر في كلِّ خَفْضٍ ورَفْع وقيام وقعود، إلا في الرفع من الركوع؛

1 ( 1 - هئة الركوع، الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين،


 Y Y - الذكر والدعاء في الركوع، يستحب الذكر في الركوع بالفظ: سبحان ربي العظيم. r| - أذكار الاعتدال والرفع من الركوع، فإنه يقول: سمع الهّ لمن حمده عند الرفع من الركوع، فإذا استوك الائمًا فليقل: ربنا ونا ولك الـحمد.
ع ا - كيفية الهُوِيٍّ إلى السجود والرفع منه: يجوز للمصلي أن ينزل إلىن السِّن السجود بركبتيه
 ركبتيه، أو العكس فينزل بيديه قبل ركبتيه ويقوم بركبتيه قبل يديهيه، كل هذا جا جائز .
 أ- تمكين أنفه وجبتهه ويديه من الأرض مع إبعادهما عن جنيهـ.
ب- وضع الكفين حَذْوَ الأذنين أو المنكبين، ويجوز الجمع بينهما فيجعل طرف الإبهام حذو الأذنين وراحتيه حذو منكبيه.

ج- أن يبسط أصابعه مضمومة عكس حال الركوع حيث يقبض على' ركبتيه. د- أن يستقبل بأطر اف أصابع يديه ورجليه القبلة قدر المستطاع.
17 - أذكار السجود، ومقدارها أن يقول الساجد حين سجوده: سبحان ربي الأعلى'، ثلاث مرات، وأما أدنى ما يُجزئ فمقدار تسبيحة واحدة مع الطمأنينة؛ لأنها فرض. وأما كمال التسبيح فقدره بعض العلماء بعشر تسبيحات، وقال بعضهم: ينبغي لكل إمام أن يخفف كما أمر النبي وإن علم قوة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم مـ من طن طارئ
 يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه ثلاث تسبيحات، والمستحب ألَّلا يقتصر المصلي على التسبيح فقط، بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء.

صفة الجلوس بين السجدتين: السنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشًا IV السا بأن يثني رِجلَه اليسرى فييسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمننى جاعلًا أطراف أصابعها إلى القبلة. ويجوز له الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على مؤخرته. ويُستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمننى على فَخِذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى،، بحيث تُكون الأصابع مبسوطة تُجاه القبلة مُفرَّجة قليلًا مع الِّ ملامسة الركبتين.

1 1 - الدعاء بين السجدتين: يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد دعاءين: (ارب اغفر لي. والثاني: اللهم اغفر لي وارحمني، وعافني واهدني وارزقني") أبو داودبرقم(.10).

19 - جلسة الاستراحة، وهي جلسة قصيرة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجلة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهو
 ومجرد فعله لها لا يدل على كونها من سنن الصالة، وقد يفعلها المصلي لحاجته إليها،

فهي تدور بين الاستحباب أو الفعل لحاجة أو الترك كلها.

-     -         - صغة الجلوس للتشهد: ينغغي عند الجلوس في التشهد مر اعاة السنن التالية:


 اليمنخ ثم يقبض بين أصابعه فيحلق حلقة، يحلق بالوسطنى والإبهام ويشير بالسبابة
يحر كها يدعو بها.


وهذه الكيفيات الثالاث صحيحة، والعمل بأية كيفية منها جائز . - أن يُشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلًا حتى يسلم.
- رأي الشافعية أن يُشير بالإصبع مرة واحلدة عند قوله: إلا الشّ، من الشهادة. - رأي الحنفية أن يرفع سبابته عند النني عند قوله: لا إله، ويضعها علنَ فَخِذه عند الإثبات: إلا الهّ، من الشهادة.
- رأي المالكية أن يحر كها يمينًا وشمالاًا إلى أن يفرغ من الصادا الصاة. - رأي الحنابلة أن يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة ولا يحر كها. - أن يفترش في التشهد الأول، وأن يتورَّك في التشهد الأخير . والتورك أن ينصب رجله اليمنن مو جهًا إصبعه إلىن القبلة، ويثني رجله اليسرئ تحتها ويجلس بمععدته على الأرض. د- التشهد الأول، وهو سنة، ويُستحب التخفيف فيه.
هـ - الصالاة على النبي وَ
التشهد الأخير .

و - الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام: ويستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السالم بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، سواء كان مأثورًا أو غير مأثورى، وإن الن النا كان المأثورُ أفضلَ
ز - الأذكار والأدعية بعد السلام: ويُسَنٌّ للمصلي أن يأتي ببعض الأذكار والأدعية بعد الصالة.

مبطالات الصالاة:

$$
1 \text { - الأكل والشرب عمدًا. }
$$

r - الكالام عمدًا في غير مصلحة الصالة، فإن تكلم جاهلًا بالحكم أو ناسيًا فالصلاة
 الصالة لم تبطل صلاته، فمثًال لو صلى رجلّل إمامًا في العصر فجهر بالقراءة، فقال رجل من ورائه: إنها صلاة العصر، أو إنهاصلاة سرية، أو ما شابه- فلا تبطل صلاته. ب- العمل الكثير عمدًا. والقلة والكثرة مختلف فيها بين العلماء، وقال النوريُّدَّآنَّة: إن

 أعمال الصالة) لم يبطلها بالا خلاف. وهذا في رأيه الضابط للقلة والكثرة. وقال جمهور العلماء: الرجوع في ضابط القلة أو الكثرة عموم العادة بين الناس. ع - تَرْك ركن أو شرط عمدًا وبدون عذر. كمن صلى بغير طهارة أو لغير القبلة عمدًا أو
 يُّسد صلاته بدون عذر؛ فإن وجد سبًا، كإغاثةٍ ملهوفٍ أو إنقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج من الصالاة، ويرى الأحناف والحنابِلة ألها أنه يُباح له قَطْع الصالة لو خاف ضياعَ مالٍ حتى لو كان قلياًِ له أو لغيره، أو خافت إن تأَّلَّم ولُّهُا من

البكاء، أو فار قِدْرُ الطبيخ، أو هربت دابةٌ ونحو ذلك.
0 - التبسم والضححك في الصلاة: قال العلماء: لا بأس في التبسم، أما من ضحك بص بصوت
 علن دفعه فلا تبطل الصالاة به إن كان يسيرًا، وتبطل به إن كان كثيرًا، بحسب العرف والعادة.

## ما يُبـاح في الصالاة:

1 - البكاء والتأوه والأنين، سواء كان من خشية الله، أو من المصائب والأوجاع مما لا يُمكن دفعه.
r - الالتفات عند الحاجة، فإن كان لغير حاجة كُره تنزيهًا؛ لمنافاته الخشوعَ والإقبال على الهّ، وهذا في الالتفات بالوجه، أما الالتغات بجميع البدن والتحول عن علير القبلة فهو
مبطل للصاة.

ب- قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كلِّ ما يضرٌّ، وإن أدَّىن قتلها إلىن عمل كثيرٍ ويُكمل صلاته.
ع - المشي اليسير لحاجةٍ، قالت عائشة عليه مغلق، فاستفتحتُ الباب (أي: طلبت فتحه) فمشن ففتح لي ثم رم رجع إلىن مصاهاه.


اليسار فهو جائز على ألا يستدبر القبلة.
0 - حمل الصبي وتعلقه بالمصلي.
7 - إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته: فيجوز للمصلي أن يردَّ السلامَ وغيرَه بالإشارة على من سلَّم عليه أو خاطبه، ويستوي في ذلك الإشارةُ بالإصبع أو اليد كلها أو بالإيماء بالر أس، فكل ذلك واردعن رسول اللّهِ

V - التسبيح والتصفيق: فالتسبيح للر جال بقول: سبحان الله و التصفيق للنساء، وذلك إذا

عَرَضَ أمرٌ من الأمور كتنبه الإمام إذا أخطأ وكإعطاء الإذن للداخل أو إرشاد الأعمىن.
^- الفتح علن الإمام إذا نسي: فله أن يُنذِّرْ بالآية. 9 - 9 حمد الها عند العطس، أو عند حدوث نعمة، وأما كظم التثاؤب فسستحب.

-     -         - السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر: فللمصلي أن يتتي الحر و البر بثوبه. 1 1 - القراءة من المصحف: ومذهب الشافعية يجيز أن يؤم الهصلي بالناس بالقراءة من
 وحتح لو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نغسه لم تبطل صلاته، وإن طال فعله، لكن يكره له ذلك.

Y Y - شغل القلب بغير أعمال الصاة: فمع أن الصالاة في هذه الحالة صحيحة وتجزئ إلا
 الآيات ويتغهم حكمتها.

ما يكره في الصلاة:
1- يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصالة. ץ - العبث بالثوب أو البدن إلا إذا دعت إليه الحاجة. r-ع- رفع البصر إلنى السماء.
0- النظر إلىن مايُلهي عن الصاة.
4- تغميض العيينن: كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة، والأفضل أن يقال: إن كان
 عليه فالايُكره التغميض.

V- الإشارة باليدين يمينًا وشمالًا عند السلام للخروج من الصالة.
 - 9 الصالة بحضرة الطعام، أي إذا وضع الطعام، وكان ابن عمر
 تأخذ النفسُ حاجتها منه، فلا تُنازع شهوة الطعام عن إتمام الركوع والسِّ ونود وباقي الواجبات.

- ا - الصالة مع حبس البول و الغائط ونحوهما مما يشغل القلب. 1 11 - الصالاة عند مغالبة النوم. ץ Y - التقيد والالتزام بمكان مخصوص من المسجد للصالاة فيه، وهذا لغير الإمام. الستّة أمام المصلي:
يستحب للمصلي أن يتخذ سترة أمامه في الصالة، ولا يجب عليه ذلك، فالسترة مستحبة وليست فرضًا. وذلك بأن يجعل المصلي بين يديه سترَ يدةً تمنع المرورَ أمامه، وتكف بصره عما وراءها، وتتحقق بأيِّ شيءٍ ينصبه المصلي تلقاء ونياء وجهه ولو اعتبرها عند نهاية فرشه السجادة أو المصلاة.
وتُعتبر سترةٌ الإمام في صالاة الجماعة سترة لمن خلفه من المأمومين، ففي الحديث ما يدل علىن جواز المرور بين المأموم والإمام. فالسترة تشرع للإمام في الجماعة أو للمنغر دبصلاته.
ويستحب الدنوُّ من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر مكان السجود، و كذلك المسافاتُ التي بين الصفوف. والمرور المتعمد بين يدي المصلي وسترتِ يُعتبر من
 وإذا اتخذ المصلي سترة يُشرع له أن يمنع المرورَ بين يديه من إنسان أو حيو ان يون ولكن باللين والرفق. ولا يقطع صلاته لمرور الناس أمامه، سواء منعهم أو لم الم

قّضاء الصلاة:
اتَّقق العلماء علنى أن قضاء الصالاة واجب على الناسي والنائم، أما من غاب عن الوعي ثم أفاق فليس عليه قضاء. أما التارك للصالاة عمدًا فذهب جمهور العلماء إلىن أنه
 التطوع، وكذلك قال ابن حزم. ولمن فاتته الصالاة أن يأخذ بأحد الأمرين.

صالاة المريض:
من حصل له عذرٌ من مرضٍٍ ونحوه لا يستطيع معه القيامَ في الفرض، يجوز له أن
 سجوده أخفض من ركوعه. والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض، أو تباطؤ شفائه أو خوف دوران الر أس و أس

وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعًا، وأما صفة مَن عجز عن القيام والقعود فقيل: يصلي على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا ور جلاه إلىن القبلة على قلى قدر طاقته، وإذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيءّ بعد ذلك. الجمع بين الصالاتين:

اتقق العلماء على أن الجمعَ بين الظهر والعصر بِعَرَة يوم عرفة جَمْعَ تقديمٍ والجمعَع
 ومعنى جمع تقديم أن يصلي الصالتين في وقت الأولىن منهما. ومعنى جمع تأخير أن يصلي الصالين في وقت الثانية منهما.
وهذا للظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء فقط، ولا جمع لصلاة الفجر أبدًا. قال جمهور الفقهاء: يـجوز جمعُ التقديم والتأخير بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في أثناء السفر المعتبر شرعًا. فإن سافر بعد أذان الظهر جَمَعَ الظهر و العصر جَمْعَع تقديمٌ وإن سافر قبل أذان الظهر جمعهما جمعَ تأخخرٍ، وكذلك بانِّ النسبة للمغرب

والعشاء. وإن كان بعض الفقهاء لا يرى الجمع إلا في أثناء حركة السفر الفعلية. ويجوز جمع التقديم- ويقصد به صلاة الجماعة في المسجد- بين المغرب والعشاء بسبب المطر الشديد أو الظلمة المخيفة والوحل الشديد إذا تعذَّر علىن المصلين العود المد للمنزل بعد صلاة المغرب مشلًا والذهاب مرة أخرى للمسجد لصلاة العشاء جماعة فعلا. أما من يذهب بسيارته والمطر لا يؤثر فيه، أو كانت الظلمة شديدة ولكن مع وجود
 المغرب والعشاء عند حدوث ذلك العذر. ويجوز للمريض الذي يشقُّ عليه أداء كل صلاة في وقتها أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا رحمة له. كما أجاز كثير من الفتهاء الجمع في الحضر للحاجة والضرورة. مثال: شرطي تبدأ حراسته بعد صلاة الظهر وتنتهي إلىن ما بعد المغرب، و لا يُيسمح له أن يترك الحر اسة للصالة، فله أن يجمع بين الظهر والعصر معًا جمع تقديم. ومثال: طالب يدخل امتحانًا قبل المغرب ولا ينتهي إلا بعد صلاة العشاء، فله أن يجمع جَمْعَ تَأخيرٍ إذا لم يُسمَح له بالصالاة في أثناء الامتحان. ومثال: عامل أمام آلة كهربائية أو ميكانيكية، لو غفل عنها ربما أحدثت أضرارًا مادية به، أو لا يسمح له صاحبُ العمل بأن يصلي في أثناء العمل، وهو مضطر للعمل، فله أن يجمع.

## سجود السهو:

 ذلك بأن سجد للسهو وعلَّم أصحابه كيف يسجدون للسهو إذا نسو ا في الصالاة، فقال:
 ومن ترك ركنًا من أركان الصالاة ناسيًا ولم يتداركه فإن سجودَ السهو لا يَجبُره وتبطل صلاته بتَّكِه كلركن إلا أن يتداركه. وسجود السهو يكون من الزيادة في الصالاة أو

الننصان، فمن شك في صلاته بالز يادة أو النقصان فليسجد للسهو. ومن ترك تكبيرة الإحرام بطلت صاخته، وعليه أن يبدأ بتكبيرة الإحرام من جديد.


 بطلت الر كعة فقط وصارت مُلغاةً كأن لم تكن ويُكمل صلاته على اعتبار أنه لم يُصلِّ هذه الركعة ثم يسجد للسهو في آخر الصالاة.
ومَن نسيَ التشهََ الأول (الأوسط) وقام للر كعة الثالثة قيامًا غيرَ كامل فله أن يجلس
 وقيل: يُكره فقط. والأولىن ألا يرجع من قيامه؛ لأنه فرضّى، ويترك كِ السنة وهي التشهُ الأوسط، ويسجد للسهو. ومَن تَرَك سُنَّةً من سنن الصالاة سهوًا أو جهاًلا فإن سجود السهو بالنسبة له سنة وليس واجبًا، أي أنه مُخْيَّر في فعله.

ويجب على المأموم أن يُّابع الإمام في سجوده للسهو، وإن لم يكن يقتدي به حال سهوه، وحتى لو كان مسبوقًا سجد للسهو مع الإمام، ولكن لا يُسُلِّم بل يقوم لأداء ما فاته. وإذا سها المأموم في أثناء اقتدائه بإمامه فلا شيء عليه، ولا يسجد للسهو؛؛ لأن الإمام يتحمَّل عنه سهوه. ومن شكَّ في صالته فلم يَدْرِ ما عدد ما صلَّاه فإن عليه أن يبنيَ على الأقل المُّتِقَّن ثم يسجد في آخر الصالة للسهو، فمن كان لا يدري هل صلمَ ثلا ثلاًّا أو أربعًا فإن عليه أن يعتبر
 السلام من الصالة كما يصح بعد السلامَ واختّلف في ايّهما أفضل. أما صا صلاة النافلة فحكمها كحكم صالاة الفريضة في سجود السهو عند عامة الفقهاء.

## كيفية سجود السهو:

أن يسجد الساهي سجدتين مثل سجدات الصالاة ثم يسلم، وله أن يُسِّم بعد

السجدتين مباشرة أو يقرأ التشهد ويسلم بعدهما، وقيل: إن سجد المصلى الساهي بعد السلام من الصالاة فليقرأ التشهد ويسلم، ومن سجد قبل التسليم لا يتشهد بل يسلم مباشرة.

ومن نسي أن يسجد للسهو ثم تذكَّر سجد إن كان لا لا يز ال في مكان الصالاة حتى لو تكلم بكلامٍ أو تحرَّك قليلًا بعيدًا عن مكان الصادلاة، إلا إذا حصل فاصلٌ طلا طويل حسب العُرف والعادة.

وقال بعض الفقهاء: لا يسقط وإن تذكَّرْولو بعد شهر، فليسجد ولا شيء عليه.
سجود الشكر :
سجود الشكر عند حدوث نعمة إذا كان العبد يتظرها أنَا أو اندفاعِ بلية كان يتمنَّن
 المرض حتى: لا يحمله ذلك على كفران النعمة والقدر من الشّ، وله أن يُظُهر سجود الشكر للعاصي لعله يتوب. ويُشترط لسجود الشكر - في رأي بعض العلماء-ما يُشترط للصلاة من صحةٍ، كالطهارة من الحدث وطهارة المكان و الثوب واستقبال القبلة كسجود التلاوة. أما ابن حزم فيرن أن السجود في قراءة القر آن، يقصد سجود التلاوة، ليس ركعة ولا صلاة، فهو جائز بلا وضوء، وحتى جائز للجنب وأِّ والحائض، وإلىن غير القبلة، كأنه ذِكْر ولا فَرْق. وكذلك في رأيه أن سجود الشُكر سجدة واحدة فقط بتسبيحات السجود.

كيفية الصلاة:
1- استحضر بقلبك نية الصالة التي تريد أن تصليها، واعزم عليها عند تكبيرة الإحرام،
 الأئمة الأربعة وإنما قال بها بعض المتأخرين من أتباع المذاهب.

Y - قُلْ عند استحضار النية: الله أكبر. فهله تكبيرة الإحرام التي تدخل بها الصلاة، وهي أيضًا تكبيرة التحريم التي تُحرَّم بها أشياءُ كانت مباحةً قبل الصالاة الصا
ץ- ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام ممدودةً الأصابع إلى جهة القبلة، واجعل الرفع إلى أذنيك أو إلىن مَنْكِبَّك، أو اجعل باطن الكِين الكِين إلىن جهة القبلة وأطرافَ الأصابع
 وهي الأفضل.
ع - ضَعْ يدك اليمنى على كَفِّ اليسرى وساعدها، ثم ضعهما علىن صدرك أو تحت الصدر فوق السرة.

0 - اقرأ أيَّ دعاء من أدعية الاستفتاح، وفيها القصير والطويل، والمناسب أن تختار الدعاء القصير إذا كنت إمامًا، وهذه بعضُ الصيغ فاختَّرْ منها:
أ- اللهم باعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهُم اغسلني


ب- اللهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وإسر افيل، فاطِرَ السماوات والأرض، عالم الما الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُّف فيه من الحقِّ بإذنك؛ إنك تهلي من تشاء إلىن صراطٍ مستقيم. مسلم برقم(.. م). جـ- الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًاً. مسلم برقم (10) . د- سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إلَّ غيرُك. مسلم
برقم ( ( Y).

هـ- وجَّهتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشر كين، إن صالاتي ونُشُكِي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك


7 - وبعد دعاء الاستغتاح قُل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو قل : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيمَ من هَمْزَه ونَفْخْه ونَفْثِه. أحمدفي مسنهه برقم (. ITVE). أو قل: أعوذ باله السميع العليم من الشيطان الرجيمَ، مِن هَمْزهه... إلى آخره. أبوداودبرقم
(VVO)، والترمذي برقم(Y\&Y).
V - اقر أبعد ذلك الفاتحة، وإن كنت إمامًا فلا تجهر بشكل دائم بالبسملة في الجهرية، فإن النبي قراءةٌ الفاتحة في الرَّكَعات التي يجهر الإمامُ فيها بالقراءة عند أكثر الفتهاء، والأحوط

أن تقر أها.
人- فإذا فَرَغْتَ من قراءةِ الفاتحة فقّلْ : آمين. بملِّ الألف أو بغير مَدِّ، ومعناها: اللهمم استَجِبْ. وكلمة (آمين) ليست من الفاتحة، ومطلوبٌ منك أن تَجْهَرَ بها إن كُنتَ تجهر بالقر اءة، ويُستحب للمأمومين أن يقولوها مع الإمام ليغفر الله لهم. Q - وإن كنت إمامًا فاسكت سكتةً خفيفةً بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، وسكتة خفيفة

أخرىى بعد الانتهاء من القراءة حتى لا تصل القراءة بالركوع.

- • - فإذا فرغتَ من قراءة الفاتحة فاقر أ شيئًا من القرآن الكريم، سورة أو بعض سورة، وعلى الإمام أن يُراعي حالةَ المأمومين فيُخفِّف في قراءة السورة، فإن فيهِم الضعيفَ و الكبير و صاحب الحاجة. تمنق عليه.

1 1 - فإذا فرغتَ من القراءة فارفَْْ يديك كما فعلت عند تكبيرة الإحرام و كَبِّر وأنت تهبط للركوع، وضَعْ كَفَّكَ علىنَ ركبتيك كأنك قابضّى عليهما وأَبعِد يديك عن جنبيك، واجعل ذراعيك مشدودتين، وابسط ظهركك واجعله ممدودًا، واعتدل في ركوعك فلا ترفع رأسك ولا تخفضه، ولكن اجعله في مستوى ظهرك. Y Y ا قٌّلْ في ركوعك: سبحان ربي العظيم. بأي عددٍ، وأقل الكمال ثلاث، وأوسطه خمسٌ أو سبع، وأكثره عشر . وإن كُنتَ وحدكَ فِزدْ ما شِئتَ وقَّل مع ذلك إن شئت:

سبحانك اللهم ربنا وبحمدلك، اللهم اغفر لي. متقت عليه: البخاري برقم (Va\&)،ومسلمبرقم(YاV).
أو قل: : سُبُّ حقدوس رب الملائكة والروح. مسلمبرقم(YYM).

أو قل: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخخي وعظمي وعقبي. مسلم برقم(1-1).

ب| - ارفع رأسك من الركوع وأنت تقول عند رَفْع رأسك: سمع اله لمن حمده، وارفع يديك كما رفتتهما عند تكبيرة الإحر ام.

$$
\text { § } \text { - فإذا وقفت معتدلًا فقل: ربَّنا ولك الحمد، [البخاري برقم(7ی9)]. }
$$

أو: ربنا لك الحمد، [متنق عليه: البخاري برقم(VYY)، ومسلم برقم(TY)].
أو: اللهم ربنا ولك الحمد. [البخاري برقم(v90)].

أو: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شِئتَ من شيءٍ
 لما منعت، ولا ينفع ذا الجَحِّ منك الجَدُّهُ. [سسلمبرقم (198)].
وإن شِئتَ فَزِدْ عليها: اللهم طهِّرني بالثلج والبَرَد والماء البارد، اللهُم طهِّرني من
الذنوب والخطايا كما يُنتّمّ الثوب الأبيض من الوسخ. [سسلمبرقم(\&-r)]. أو تقول: ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا اطيًِّا مباركًا فيه. [البخاري برقم (va9].

ويجب أن يُدرك المصلي أن الاطمئنان في الركوع وفي الرفع منه حتى يُّنتدل تمامًا،
 الواجبات التي مَن تَرَكها بطلت صاتِرَ
 يديك، والخلاف في ذلك مشهور.

فإذا سجلتَ فاجعل سجودك على جبهتك وأنفك، وأبعد ذراعيك عن جنبيك،

وارفعهما عن الأرضى، وأبعد بطنك عن فَخِذَيكَ، واضمم أصابع كَفَّهَكَ، واجعل كفيك كِ
 الأطراف إلىن القبلة مع نَصْب القدمين.
ولا تسجد على عمامتك، ولا على شيءٍ وَضَعْتَه علىُ رأسك، مشل القلنسوة.
 ولك أن تقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، (متنقعليه: البخاري
 (YYY) وأن تدعو بما شئت.

ومن الأدعية: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. [مسلم برقمه (CYY)]. ومنها: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقَّه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسِرَّه. [مسلم
برقم(Y)].
 أن تنترشها تحتك، وانصب رجلك اليمنن, واجعل أصابعها جهة القبلة، واجعل
 وجوز البعض أن يجلس المصلي بين السجدتين على عَقبيه وقدماه منصوبتان. ^1 ا - قٌل بين السجدتين: ربِّ اغفر لي، رب اغفر لي، أو قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني.
9 ا - اطمئن في الجلسة بين السجدتين حتنى تستقرَّ جالسًا، واحذر السرعة التي تُفسد الصلاة.
 الثانية وأنت تقول أثناء القيام: الله أكبر، ثم افعل في الركعة الثانية كما فعلت في الركعة

الأولىن من قراءة الفاتحة وسورة أو بعض سورة جهرًا في الصلاة الجهرية، وسرًّا في الصلاة السرية إن كنت إمامًا، أما إن كنت منغردًا فلك الك الحرية في الجهرية بأن تجهر
 تجهر أو تِسر في النوافل والسنن الليلية، وتسر فقط في النهارية، مع العلم بأن كل النو افل والسنن يُسن فيها قراءة قرآن مع الفاتحة في كلِّل ركعة.
ا ب- بعد الركعتين الأوليين تجلس للتشهد الأول إن كانت الصالاة ثلاث ركعات أو أربعًا، ويُعتبر التشهد الأخير إن كانت الصلاة ركعتين فقط، كصلاة الصبح والجمعة والعيدين والنافلة وغيرها.

Y Y- إذا جلست للتشهد الأول أو الأخير فإن لك أن تفرش رجلك اليسرين وتجلس


 وقد اختار ذلك بعض الفقهاءو الكلُّ سُنَّة، والأمر مُونَّع فلا حرج وأما بالنسبة لوضع اليدين فإنك تضعهما كما وضتتهما بين السجدتين، غير أنكا بالنسبة لليد اليمنى يُستحب أن تنعل الآتي من أجل التشهـ:

- أن تقبض الأصابع كلها إلا السبابة، فإنك تُشير بها إلىن الأمامو ولا تقبضها. -أن تتبض الخِنْصر والنِّصر وتعمل حلقة بالوسطن والإبهام، وتُشير بالسبابة كما سبق.
-أن تنعل ما ذكر في العنصر السابق، غير أنك تجعل جانب السبابة إلى السماء وتُحرِّكها يمينًا وشِمالًا .
 عندما تقول: لا إله، وتضعها عندما تقول: إلا الهّ، وكلها كيفيات واردة،


## فاعمل منها ما تُحِشٌ.

r ب - اقر أ التشهد في هذه الجلسة إذا كنت تصلي صلاة رباعية أو ثلاثية، وصلِّ على
 وسلم. وسيأتيك أنواع التشهد بعد ذِكر كيفية الصالاة.
₹ ₹ - قُمْ إلى الر كعة الثالثة وأنت تُكبِّر، فإذا وقفت فارفع يديك كما رفعتهما عند تكبيرة الإحرامه ثم اقرأ الفاتحة فقط، ثم صلِّ الركعة الرابعة بالفاتحة فقط كالثالثة، ولو قرأت قرآنَا في الثالثة أو الرابعة فإنه لا يضر الصلاة ولكا ولكن لا تجعله عادة.
Y ب - اجلس للتشهد الأخير، و اقر أ التشهد ثم صلِّ على النبي


 والبعض يرىن وجوب هذا الدعاء للأمر به في الحديث.
 ورحمة الله، ثم عن يسارك كما سلمت عن يمينك، واقصد بالسلام الخروجَ من الصالاة والسام على من معك من الملائكة والجن والإنس و المسلمين، ولك ونك أن تزيد كلمةَ وبر كاته في السلام عن يمينك، وقيل: عن يسارك.



أ ـ صيغة ابن مسعود: (التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الهّ وبر كاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولها). متنق عليه.

ب - صيغة ابن عباس: (التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام
عليك. . .) و الباقي كالسابق. مسلم برقم (r•ع).

ج- صيغة عمر بن الخطاب: (التحيات له، الزاكيات لله، الطيبات لله، والصلوات
لله. . .) وباقيه كابن مسعود. مالك في الموطأ (1 / •9) برقم (r- ب).

د ـ صيغة أبي موسى الأشعري: (التحيات الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)". مسلم برقم(ع•ع).
 الواردة في ذلك:
(اللهم صلِّ علن محمد وعلى آل بيته، وعلن أزواجه وذِّيَّته، كما صلَّيَّتَ على آل

 (اللهم صلِّ على محمد وعلنى آل محمد، كما صليت علن إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلي وعلى آل محمد كما كما بار كت على إبراهيم وعلىن آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد) ، متفت علي. (اللهم صلِّ على محمد وعلىن أزواجه وذريته، كما صلَّيت علىن آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما بار كت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد محيلد) . متقق عليه.
Y 9 - أما الدعاء بعد التشهد فقد وردت فيه عدة صيغ، منها: (اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما عملت، ومن شرِّ ما لم أعمل"). مسلم برقم(TVIT).
 الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندلك وار حمني، إنك أنت أنـ الغفور الرحيم"، متفق عليه. وعلَّم عائشة أن تقول: (اللهم إني أسألك من الخير كلِّه، عاجله وآجله، ما علمت

منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم الملم.
 منها من قول أو عمل. اللهم إي أسألك من خيرِ ما سألك عـك عبدك وأك ورسولك محمد


(اللهم إي أسألك يا ألنّ الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم)". أبو داو دبقم(9100).
(اللهم إي أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لكّ المنان، يا يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إي أسألكك الجنة


برقم(290) ().
(اللهم اغفر لي ما قدَّمتُ وما أَخَّرُّ، وما أسرر رتُ وما أعلنتُ، وما أسرفتُ وما أنت أعلمُ به مني، أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت)، متثت عليه.

## * * *

## 1A1- بـاب فضصل صالاة الصبح والعصر




 والعَصْرَ. رواه مسلم.










وفي رواية: (افَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةًا).



## 1199- بـاب فضل المشي إلى المساجـا




 دَرَجَةًا). رواهْمسلم.
























## -19- بـاب فضل اتتظار الصالاة


 ( I •TY)





## 191- بـاب فضل صالاةالجماعة"









متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.








وهلا: حثو استعبال: تَعَالَ) .










في المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيِه.




## 米 米

## ( حكم الصالاةبّبين السواري )

إن الأحاديث التي جاءت في شأن الصلاة بين السواري أي الأعمدة، لم يرد فيها
النهي الذي يدل علني التحريم، ولم يوجد من أهل العلم مَن حَمَل ذلك على التح التحريم. وأما الحكم في هذه المسألة هو الكراهة إن لم يكن هناك حاجة للاصطفاف بين السواري، كالزحام ونحوه، وهو ما عليه الفتون بدار الإفتاء المصريَّة.

 ومما سبق يعلم أنه يكره الصالاة بين السواري للمأمومين في صلاة الجماعة، ولا يتعلق هذا الحكم بصلاة المنغرد، وذلك إن لم يكن هناك الك حاجة تقتضي ذلك، ككثرة العدد وضيق المكان، وللخروج من الخلاف بين العلماء. والله تعالى أعلى وأعلم.

## ( صالاة المأموم متقلدمًا على الإمام في صلاقة الجمهاعةٌ )

لا يجوز تقدم المأموم علىن الإمام عند جماهير أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة، حيث لا تصح الصالة عندهم، كما أنها لا تضر المأموم أن يتساوىن في الصف مع الإمام ويندب له أن يتأخر عنه قلياًا .
ويرى المالكيَّة جواز هذا الأمر أن يتقدم المأموم على الإمامَ مع الكراهة، إلا عند الضرورة، عند ذلك يجوز عندهم بلا كراهة، ويرون صحَّة صالاة المأموم إذا استطاع أن

يتابع الإمام في الأركان؛ لأنه في نظرهم في حكم العفو، ما لم يخل وقوفه أمام الإمام بالصالاة ويمنعه من المتابعة. وقد ذكروا ذلك حتن في صلاة الجنازة، حيث يتقدم بعضهم
 فقط وتصح الصالة، سواء كان المتقدم إمامًا أو مأموما. وبناء على ذلك فالوقوف خلف الإمام مستحب، والتقدم عليه مكروه، ومحاذاة الإمام بلا ضرورة أيضًا مكروهة، وإن تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز منا من غير كراهة،
 ومن تأخر من المصلين إلى أن امتلأ المسجد ولم يجد مكانًا في داخله، له أن يصلي خارجه بحيث يكون خلف الإمام أو على الأقل محاذيًا له ولا يتقدم عليه إلا عند فَقْد الحيلة في الصلاة خلفه أو بحذائه، شريطة إمكان متابعته للإمام في الأركان، وينوي أن يكونَّ متبعًا ومقلدًا في ذلك للسادة المالكيَّة، وصلاته حيئذٍ صحيحة لا شا شيء فيها


## 米 米

## 










194- بـابا الأمر بـالمحافظظة على الصلوات المكتوبـات

## والثنهي الاكيلـ والوعيلد الشليـلـ في تـركهن

 قَالَ اللَ تَعَالَىِ: : وقال تَعَالَىْ:

سَبِيلِ الله)|. متغق عليه.

 رَرْضَانَا). متْقَ عليه.


 ( ( 4 ( $/$ / .VV)















رواه التزمذي، وقال: (احليث حسن).

## 198- بـاب فضضل الصف الأول

## 






 وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أوَّلَهُا)، رواه مسلم.
( 19 ( 1 / / • ^0)
 الها). رواهمسلم.




( 19 ( 1 / / • AV) مِنْ تَمَام الصَّالاةِ") . متقق عليه.



البخاري بلفظه، ومسلم بمعناه.

وفي رواية للبخاري: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.





 (19乏/ / .9.) وعن البراء بن عازب












(1.9६)


 عِبَاَكَكَ). رواهِمسلم.



## 190- بـاب فضضل السنن الراتبة مع الفرائض

## وبيــان أقلها وأكملهـا وما بيبنهها




 وَرَكْعَتينِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتيْنِ بَعْدَ الجُمُعِةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعَدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعَدَ العِشَاءِ.




## 197- بـاب تأكيلد ركعتي سنة الصبح

( 19 ( / / 1 ...) الغَدَاةِ (أي: ما يين صاه الفجر وطلوع الشمسى) . رواهالبخاري.
 رَكْعَتَي الفَجْرِ. متنق عليه.
 وفير وايةٍ: (الْهُمَا أَحَبُّ إليَّيَّ مِنَ الدنْيَا جَمِيعًا). .








## I $19 Y$ - بـاب تخفيف ركعتي الفجر

## وبيـان ما يقرأ فيههما وبيـان وفتّتهـا

(Iav/NI:\&)



وفير رواية: إذَا طَلَعَ الفَجْرُ.






( $19 v / I I \cdot v$ ( 1 )






 وقال: الحديث حسن".

## 191- بـاب استحبـاب الاضطجاعبعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن

## والحث عليه سواي كان تهجَّلـ بـالثليل أم لا


شِقِّهِ الأَئَمَن. رواه البغاريَ.








## 199- بـاب سنة الظهر

( 199 / / / 11 ) بَعْدَهَا متْتع عليه.
( 199 / / 111 ( 11 (





"هحيث حسنصتعي".
( 199 / / / / 1 C )



## -ب. ب- بـاب سنة العصر

(Y.. / / 119 )
 |الزَمني، وقال: :حليثن حسن".
(r.. / / M.)
رورأبر دادو والثّزهني، وقال: الحيث حسن".

Oاودياسناد صتيح.

## بـ 1 - بـاب سئة المفرب بعدها وقبلها






 وَلَّ يَنْهَنَا . رواه مسلم.




## 




## 

 (r. $/$ / / 1 ru)

(r. ~/ / / r rv)


## 

## سواء الراتبة وغيرها

## والأمر بـالتحول للنافلة" من موضع الفريضة أو أو الفصل بينهما بكالام



 تَتَّحِذُوهَا قُوْورًا)، منتَعليه.









##  <br> وبيـان أنه سنلة مؤكلدةوبيـيان وقتّته

(Y.0/ / / عن عليٌٍ


> أبر دادرد واليُّمني، وقال: الحديث سن".






 (r.0/ / / MV) وعن ابن عمر (Y)




## -

## 







 ( $($ r. ヶ/ / / \& )





##  

(r.v/ /Isr)





##  <br> وكراههة الجلوس فّبل أن يصلي ركمتينْ في أي وقتّ دخل

## 

（r•＾／／I \＆§） يَجْلِسْ حَتَّ يُصَلَّلِّيرَكْعَتَيْنِ＂）منتق عليه．

رَكْعَتَيْنِ)، متُق عليه.

## 米 米

## （ حكم تّحية المّبجل ）

إذا دخل المسلم في المسجد وقد وجد الصلاة قد أُقيمت، فليدخل في الفريضة ولا يصلي تحية المسجد．وإذا دخل وخرج أكثر من مرة قبل ذلك في وقت متقارب، فتكفيه صلاة تحية المسجد مرة واحدة．ولا حرج عليه إن جلس قبل تحية المسجد لحا لتناول شيء من الطعام أو الماء القليل أو التحدث اليسير أو الاستراحة من التا ولتعب ون ونحو ذلك، فله أن يقوم لتحية المسجد حيث لا تفوت بالجلوس؛ لأن المقصود بذلك هو عمارة المسجد بالصالة، وألا ير تاده الناس لغير صلاة، فهي ليست مقصودة لذاتها． فمن دخل المسجد ليصلي الوتر أو فريضة ما، فإن ذلك يجزئعن تحية المسجد．
وهي ركعتان، ومن أراد الزيادة فليصل ركعتين فر كعتين.

وتكره تحية المسجد في حالين：إذا دخل والإمام في الفريضة يصلي، أو إذا دخل المسجد الحرام فعليه أن ينشغل بالطواف حول الكعبة المشرفة ．

米 米

## －－







## 



## وبيـان ساعة الإجابة واستتحبـاب إكثثار ذكر الاله بعلد الجمعة

قَالَ الهَّ تَتَاَلَى: :
[1) : 1.
(Y • / / M\&V)



لَغَا (أي: تككلم أو فعلى ما لا يشرع له) ). .رواهمسلم.

 (Y1 / / / O.)











 الأْخْرَنْنَ"، رواهالبخاري.









(Y) / / I OV)

 الصَّاةٌا)، رواهمسـمـ
(Y) / / / $10 \wedge$ )

بإسناد صحيح.

*     *         * 


## ( آدابا الجمعة )

يلزم كلَّ امرئ مسلم بعضّ من الآداب التي تُعينه علىن الطاعة والاستفادة من الأجر
والثواب من الله تعالىي في يوم الجمعة، ومنها:
1 - الإكثار من الصالاة والسلام على خير الأنام عليه الصالاة والساملام.
r - الاغتسال والتطهر والتطيب بالسو اك.
ץ - قص الأظافر والأخذ من الشعر الذي يجب إز الته كالإبط وغيره. ع - التبكير في الحضور إلى الصالاة بالسكينة والوقار . 0 - أن يتجنب عند دخوله المسجد أن يتخطى رقاب الناس الذين استووا في الصفوف فيجلس حيث ينتهي الصف وإلا فليذهب إلى المكان الفي الفارغ
Y - أن يحاول الدنو من الإمام والقبلة ما أمكن؛ ليحسن الإنصات للخطبة من دون الِّن ألن يُحِِث أَذْى للناس.
V - أن يصلي ركعتين تحيةً للمسجد، وأن يخفف فيهما إذا صعد الإمام المنبر. ^- أن يقر أ سورة الكهف يوم الجمعة.
Q - أن يتجنب الجلوس بطريقة تجلب له النعاس أو النوم فُيُرِّض نفسه لنقض طهارته، مشل الاحتباء حيث يجلس علىن أليتيه رافعًا ساقيه ووركيه إلى بطنه بثوب أو بيديه. - ا - ألا ينشغل بمس وتسوية الحصىن، أو الانشغال بما يلهيه عن الطاعة.米 米

## لـ

## 

(Yll / / / عن سعد بن أَبي وَقَّاص (







## r|r بابـ

 [va:








(Y/ / / ITY)











(Y/r / M 1 (YT)


حسنصتيع".

(YTr / IITV)
 ( وعن ابن عمر (Y / / / ITA)

 (Y/r / / VV.)


(Y/r/TVV)

 للصَّالاةٍ رواهالبِّاري.




 وعن ابن مسبود (Y/r / / IV\&)









 (Y| / / / و وVV)








صَالاتَهُ بِرَكْعَتِنْ خَفِنْنَيَنْ. رواهمسلم.








(YMY/ / Mی乏)
 صحيح.
(Y/r//1/0)
 فَيَسِبَّ نَفْسَهُها) متغتع عليه.

 يَقُولُ، فَلْيْنَطْحِ". رواهمسـمـ

## * * *

## ( آداب قّيـام الليل )

بعض الأسباب التتي يتيسر بها قيـام الليل: إن قيام الليل أمر عسير علن الخلق، إلا على


أما الشروط الظاهرة فأربعة:
1- ألا يُكثر الأكل والشرب فيغلب عليه النوم ويثقل عليه القيام؛ فقد كان بعض الشيور الشيوخ


 غير ضرورة معتبرة أو حاجة ملحة، فإن في هنذا مجلبةً للنوم والر احةّ؛ ليعوض ما فا فاته بسبب مشقة الأعمال في نهاره.
r- أن يحاول ألا يترك نوم القيلولة بالنهار إذا توفر له ذلك؛ لأنها تُعينه على قيام


 .[(17ar)
ع- ألا ينغمس في المعاصي والأوزار نهارًا، فإن ذلك مها يُقسِّي القلب ويَحُول بينه

 وكان الحسن البصري











 يأكل أكلةً أو يفعل فعلة فيُحرم بها قيامَ سنةٍ. وكما أن الصالاةَ تنهي عن الفحشاء و المنكر، فكذلك الفحشاء تنهيز عن الصلاة وسائر الخيرات.

## أما المُيسِّراتلقيـام الليل البـاطنة فأربعة أمور:

الأول: سلامة القلب عن أمر اضه، مثل الحقد على المسلمين، وعن هموم الدنيا المختلفة،

 الثاني: الخوف الذي يلزم القلب من المعاصي والذنوب، ومن لقاء الله تبارك وتعالىى،
 ذِكر جهنم طيَّ نومَ العابدين
وحُكي: أن غلامًا بالبصرة اسمه صُهَيب كان يقوم الليل كلَّه، فقالت له سيدته: إن قيامَك
الليَلَ يضرٌّ بعملك بالنهار؟ فقال: إن صُهَيبًا (أي: يقصد نفسه) إذا ذَكَر النار لا يأتيه النوم.
 الجنة اشتد شوقي فلا أقدر أن أنام.

مُقَــَ العُيُـونِبِبَيْلِهَــا أن تَهْجَعَـا




الثالث: أن يعرف فضيلةَ قيام الليل بسماع الآيات والأحاديث والأخبار والآثار؛ حتى
 درجات الجنان.

وحُحكِي عن بعض الصالحين: أنه رجع من غزوته فمهَّدت امر أته فراشًا وجلست

 الليل، فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول ليلتي شوقًا إليها.
 لا يتكلَّلْ بحرف إلا وهو يعرف أنه يناجي ربَّه، وأن ربَّه مُطَّاع عليه يشاهده ويعلم ما في في

قلبه، ويدري ما الخطرات التي تدور في قلبه، وأن الهَّ تعالى يتولَّى شأنه، فإذا أحبَّ النّه


طول القيام والسهر .



 بالليل من حلاوة المناجاة. وقيل: لذة المناجاة ليست من الدنيا، وإنما هي من الجنة أظهرها الله تعالى لأوليائه، لا يجدها ولا سو اهم م.

 ساعة مستجاب فيها الدعاء" حديث (VOV)].
米 米
Fا
(Y/r / / INVV)
 تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِهِ، متمتع عليه.

 إيمَانًا وَاحْتِسَابَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهُ). رواهمسِلمَ








(Y) ( $/$ ( 191 )

 الأؤَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَانَا، رواه البخاري.
(Y) / / / وعنها (Y (Y)
 بالعبادات). متقق عليه.





## OTI- بـاب فضل السواك وخصال الفطرة
















(Y/0/R-乏)



 (Y/0/RY.0)


## 




. $11 . \times$.

 البيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) ، متنت عليه.







 (Y/T/TY-1)


 (Y/T/TY•Q) وعن ابِ

 اللّه) . متنت عليه. (YIT/TYI•)






(YIT / Y Y ( $)$
 (YIT/TY/Y)





(Y/T/TY\&)




























## Y Y - بـاب وجوب صوم رمضانو وبيـان فضل الصيـاموما يتعلق بله

 مَبْلِصُ


وَأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الَّنِي قبله.
(YIV / TY/0)





 وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْتَالِهَاهِا .











(YIV/IYV)

 أَحَحُدا). متنق عليه.
(FIV / /YIN)


 (YIV / MY.)
 (YIV/IYY)

米 米
( حكمةٌ الصيـام )
لماذا نصوم شهرًا واحدًا في السنة؟ ولماذا نصوم أصلًّ

لما خلق الهّ تبارك وتعالىن الإنسان جعل رتبته ومكانته فوق رتبة البهائم والأنعام، فأعطاه القدرة بنور الشرع والعقل على كَسْر شهواته، وجعله أيضًا دون رتبة الملائكة؛ وذلك لاستيلاء الشهوات عليه، فهو ممتحن ومبتلى لمـجاهدة شهو اته. فإذا انهمك في التلذذ والاستمتاع بالشهوات انحطَّ إلى أسفل سافلين، ومـن ثـم التحق
 إذا قمع شهو اته وضبط بعقل وحكمةٍ ارتفع بنفسه إلى أعلى عِلِّيِّين و التحق برتبة الملائكـة
 يريد أن يستولي عليه وعلى' قلبه.
ومعلوم أن الإنسانَ مُكوَّن من قلبٍ وجوارَحَ، فالقلب هو الأصل والجوارح تبعٌ له؛ ولذلك فالقلب هو محلُّ العبودية والطاعة والانقياد لله، يحاول الشيطان الاستيلاءَ عليه والتمكُّنَ منه، وله في ذلك أبوابٌ كثيرة، منها باب عظيم هو باب التُّخمة والنُّبَّع من الطعام، وإن كان حلالًا صافيًا؛ ذلك أن الشِّبَ يُقوِّي الشهوات، ونِّ وهي من أسلحة الشيطان. وفي كثرة الشِّب وامتلاء البطون خصالٌ مذمومة قد تلتحق بالإنسان، منها: التثاقل عن

 بحال الفقراء والمساكين ظنًّا منه أنهم مثله في حالٍ من الشّبَع والهناء، وأخيرًا وليسِ آلخرًا كثرة الأمراض التي قيل فيها: المَعِدة بيت الداء.
 قلوبنا؛ قـال تعـالى:





فالصيام هو الإمساك عن الشهوات، واجتناب المنهيات، من الفجر إلى المغرب،
 العام، تنبيهًا لنا أن الحياة الدنيا كلها مع طو لها ليست إلا كشهرٍ واحد في حياة البشر بالنسبة للحياة الأخرى عند الله، فإن يوم القيامة طوله فقط خمسون ألف سنة، فما بالك بأبد الآبدين. وكما يفرح الصائم بقدوم المغرب يفرح العابد بقدوم لقاء الهّ؛ (امَنْ أَحَبَّ لِقَّكَ بَاءِ
 فالذي عاش على مِزاج أو روح الصيام تبعًا لأمر الله تعالىن، فيكون يومُ موته أشبَّ بيوم

 وأهواء النغس، فهو سبحانه لم يمنع الطعام والشراب كلية، وإنما أعاد لنا ترتيب الأولويات وَفْق الترتيب الرباني والمنهج النبوي، فقدَّم طعام الفطور إلىن ما قبل الفجر، وأخَّر طعام الغداء أو الحَشاء إلى ما بعد المغرب.
وهكذا، فَمَن أحسن في صيامه بتقييد شهواته عللُ وَفْق المنهج النبوي الكريم، أعانه






وهذا هو مزاج ومقصود الصوم؛ أي: كلما اصطدمت الشهوات في أوقات الحياة المختلفة وألحت على صاحبها، متعارضةً مع أو امر الهَ تبارك وتعالىن، كما تصطدم مع الصائم شهوتُه ورغبته للطعام اللذيذ- كان واجبًا عليه أن يملك نفسه ويُّيد شهو اته اته وينغذ الأمر الإلهي والهدي النبوي، وهذا هو المطلوب من شهر رمضان وسائر الصيام في كل السنة، فإنما هو تمرين على مخالفة الشهوات في العمر كله.

وتلك هي مشاعر العبودية المرجوة من الصيام، حياة وَفْق الشريعة، نراعي فيها
 ويا لِفرحة من كان كذلك يوم القيامة! فعاش مقيدًا لشهوات وأهواء نغسه بتلك الأوامر، ولم يغضب من تلك القيود، فيقف بين الخالائق قائلاً:
 . وانظر إلى قوله تعالى: : ترتيبات النفس التي كان يعيشها الإنسان في الحياة، فتلك هي المكافأة.

 أَدْرِ مَا حِسَابِةَ فَغْلوٌُ فُيَُّّب هذا المتحرِّر في قيود جهنم عقابًا له على تلك تلك الفوضين التي عاشها في حياته، ضاربًا بأو امر ربِّه عُرْضَ الحائط.

## * 米 米

##  والزيـادة من ذلك في في العشر الأواخر منه

(Y/N/ / YYY)


المُمْرَسَلَةِ (أي: المستمرة الهيوب بالر حمة). متنت عليه.



# YاQ- بـاب النهي عن تقلدم رهضـان بصوم بعل نصف شبــان <br> إلا لـمن وصله بمـا قبله أووافق عـادة له <br> <br> بـأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فواققه 

 <br> <br> بـأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فواققه}
(Y/9/TY乏)









## . بـاب - بـا يقال عنلد رؤية الهـلال




## 

 متنت علي.
(YY / /Y (Y.)




(YY) / /YMY)


## rry - بـاب فضل تّمجيل الفطر

## وما يفطر عليه وما يقوله بعله الإفطّار

 (الفِطْر)، . تمتق عليه.


 قَالَل: عبد الله - يعني ابنَ مسعودٍ- فَقَالَتْ: هكذا كان رسولُ اللهَ يصنعُ . رواه مسلم.




 (YY / / YrV)







 داودوالتّزمذي، وقال: (اححيث حسن).

## KYK - بـاب أمر الصائه بحفظ لسانه وجوارحه

## عن المخالفاتوالمشاتلةة ونحوها

(YYM/IY\&.)





## KY乏 - بـاب في مسـائل من الصوم



(TY\& / MYミM)






## * * *

## (أحكام الصيـام)

تميز الصوم بكونه ركنًا في الإسلام، كما تميز بغضائل كثيرة؛ ولذلك اختار الها تعالى

أفضل الأوقات ليكون محلًّ لأداء هذه العبادة الشريفة، وهو شهر رمضان، فاختصه بعظيم الفضائل الكونية والربانية العميمة، وجعله سيدًا للشهور كلها.
فأكثر فيه من الغفران، ومحو السيئات، وإقالة العثرات، ورفع الدرجات، ومضاعفة
 فيه على الصائمين نعيم الرضوان والنفحات، فكثر فيه العفو، وعظمت فيه البركة، وعم فيه الخير، وتنزلت فيه الر حمة، فكان سيدًا للشهور كلها، لا يعدله سواه من الأوقات.
 وميَّزها عن سائر الليالي كافة، فصرح بذكرها فيا في القرآن الكريم، وليم، ووصفها بأنها مباركة وبأنها خير من ألف شهر، فالعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.

تُقريْف الصومٌ: الصوم لغة: هو الإمساك. وشرعًا: هو الإمساك والامتناع عن كل ما يكون مُفطِرًا على وجٍٍ مخصوصٍ من طلوِ الفجر إلىن غروب الشمس.
ويقصد بالإمساك علىن وجه مخصوص اجتماع الشروط والأركان التي يجب مر اعاتها حتىن يُعتبر الصوم صحيحًا، وانتغاء وعدم وجود الأمور التي تمنع من الصيام. والصوم وسيلة للتحلي بتقوى الله هِّلْ وبالإخلاص، وهو وسيلة أيضًا للشكر، كما أنه وسيلة لدفع وساوس الشيطان.

فالمقصود من الصوم: إمساك النفس عن خسيس عاداتها، وحبسها عن شهواتها، ومنعها عن مألوفاتها، ولما كانت النفس مائلة إلى حب الرفعة علىن سائر المخلوقات

 بالصوم؛ لأنه سبب في تواضع النغس، وبتو اضعها لا يحوم الشيطان حولها، فتصل إلىن تلك الأنوار الصمدية.

وحكمة وجوبه شهرًا؛ ليكون مع الأيام الستة من شوال بعدد أيام السنة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام الأيام الستة من شوال بصيام شهرين، فجملة ذلك اثنا عشر شهرًا؛ فلذلك كان المداوم على فعل ذلك في كل عام كأنه صام الدهر كله. وخص شهر شَوَّال بالذكر لقربه من شهر رمضان، فيكون صوم الستة في شهر شو ال جابرًا لما يقع من خلل في شهر رمضان. أركان الصوم: :للصوم الو اجب ركنان، هما: 1 - النية: ويشترط أن تكون ليلًا قبل الفجر عند جمهور العلماء.
ولكنها عند الأحناف يصح استحضارها لصيام الفرض في شهر رمضان، وذلك حتى قبل صلاة الظهر؛ أي الزوال، بل ومجرد التسحُّر بشيءٍ من الطعام أو الماء من أجل الصوم يُعد نية محزئة في صحَّة الصيام؛ لأن السَّحُورَ في نفسه إنما جُحِلِ للصومَ بشرط طألا ينوي المرء بعد طعام السحور آنه لا يصوم، فإن نوى لم يكن السحور مـجزئًا للصيام. ويكون لكل يوم من رمضان نية مستقلة تسبقه، وأجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنية واحدة في أوله. أما إذا كان الصوم غير واجب، أي من النوافل، وليس بغرض كما في شهر رمضان، فيجوز تأخير النية لما بعد الفجر إلى قبيل صلاة الظهر أي الزوالن، وذلك في حق من لم يأتِ بغعل من المغطرات وأراد أن يكمل اليوم صائمًا تطوعًا، فله ذلك.


مبطالت الصوم ( المُطراتٌ ) : تنحصر مبطلات الصوم فيما يلي:
1 - تعمد إدخال شيء إلىن الجوف من منفذ مغتوح كالفم والأنف، ولا تعتبر العين منغذًا مغتوحًا من الناحية الشرعيَّة ولا مسام الجلد. والجوف عند الفقهاء: هو ما يلي حُلْقوم الإنسان كالمعدة والأمعاء والمثانة- على اختالاف بينهم فيما يتعلق بالمثانةوباطن الدماغ؛ أي داخله، فإذا تجاوز الـمُفطِّ الحلقوم ودخل الجوف إلى أيِّ واحدة منها من منفٍٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا، فإنه يكون مفسدًا للصوم.
ץ - تعمد الإيلاج في فرج- قُبُّل أو دبر - ولو بلا إنز ال.

ץ- خروج الـمَنِيّ - وهو السائل المتعلق بالشهوة- بعد تلامس أو قبلة ونحو ذلك. ع - الاستقاءة أو التقيؤ، وهو تعمُّد إخراج القيء، أما مَن غلبه القيء بلا تعمد فلا يغطر به.
ـ - خ خروج دم الحيض من المر أة.

V - الجنون، أن يصاب المرء بجنون في نهار رمضان. ^- الرِّدَّة، وذلك برفض أحكام الإسلام والارتداد عنها.

## الأعلار المبيحة" للفطر وحكه من أفطر لعلْر منهـا

1 - العجز عن الصيام: لكبر سن، أو مرض مزمن دائم لا يمكن معه الصيام، وحكم ذلك

 بحسب غُرْف كل زمان ومكان.

 مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصومه وحكمهه جواز از الفطر
ووجوب القضاء أي بصومه فيما بعدُ.

ץ- السفر: إذا كان السفر مباحًا ليس فيه معصية متعمدة، ومسافة السفر الذي يجوز معه
 عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها بعد ذلك. ع - الحمل والرضاعة: فإذا خافت الحامل أو المرضع من الصوم على نفسها جاز لها الفطر ووجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض، أما إذا كانت تخاف على

الجنين دون نفسها، أو عليهما معًا، فإنها تُطر، ويجب عليها القضاءُ في وقتٍ لاحقٍ،




 ذلك، إذا كان من واجباته أن ينتذ نفس إنسان لا منتذ له غيره، ويجب عليه القضاء بعد ذلك في وقت لاحق.

مستتبـات الصوم: يستحب في الصوم التسحر بشيء من الطعام أو حتى الماء، وتأخير السُّحور، وتعجيل الفطر، والدعاء عند الفطر وفي أثناء الصيام.

 ويستحب الإفطار على رُطَبَات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى ماء.



أشياءيبـاح للصائم فقلها : يباح للصائم الاكتحال حتى ولو ولو وجد طعم الكحل في في حلقه،
 في النتونى. ويباح الادِّهان بالزيوت والمستحضرات الطبية المختلفة على الجسم والشعر، ختى ولو وصل إلى جوفه من خلال مسام الجا الجلد و البشرة.
واستعمال السواك قبل الزوال، أي قبل الظهر، وكذلك يباح له الاغتسال طوال النهار. ويياح للصائم استعمال الحقن عن طريق الجلد، سواء كان في العضل أو في

الوريد، بخلاف الحقنة الشرجية فإنها مغطرة، وإن كانت عند المالكيَّة مكروهة فقط فلا يجب القضاء عندهم بالحقنة الشر جية.

ويباح للصائم النوم ولو استغرق جميع النهار، بشرط ألا يتعمد بذلك تضييع الصلوات، فإن ذلك حرام، وكذلك يباح له بَلْع ما لا يمكن الاحتراز منه كبلع الريق، وغبار الطريق، كما يباح شم الروائح الطيبة. مكروهاتا|'الصيـام: يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه،
 يجمع رِيقَه ويبتلعه مُتعمِّمًا ا.
كما يُكره له التُبْلة للذي لا يأمن أن تُحِّرِك شهوته. كما يكره له المالامسة أو المباشرة ودواعي الوطء والجماع. ويكره له الحجامة؛ لأنها تُضعف الصائم. كما يكره له شَمُّ ما لا لا يأمن
 ويكره للصائم الانشغال باللهو واللعب وتَرْك الطاعات في أثناء الصيام. كما يكره استعمال السواك بعد الزوال أي بعد الظهر، وذلك عند الشافعيَّة ورواية عند الحنابلة، خلا ولافًا للجمهور فليس عندهم مكروهًا في استعماله طول النهار .

## ما يتتملق بهلةً الشهر الكربهم من طـاعـات:

يستحب في هذا الشهر الكريم تعليم وتعلم القرآن الكريم وتلاوته وختمه، تأسيًا به
 وسيرة أصحابه الكرام والسادة العلماء الأفاضل؛ ليدفعنا ويستحثنا ذلك إلىن متابتتهم والاقتداء بهم. كما يستحب قيام ليل رمضان بصالاة التراويح والتهجد، وقد اتفق الدسلمون علىن سنية قيام ليالي رمضان.

وصلاة التراويح عشرون ركعة من غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا بإجماع الصحابة منذ عهد عمر ولْ اجتماعهم لهله الصالاة، وهو معتمد المذاهب الفقهية الأربعة.

وأما فيما يتعلق بصلاة التراويح إحدىن عشرة ركعة فهو قولٌ لبعض المتأخرين، حيث فهموا ذلك من حديث عائشة



 فما عليه الأئمة والعلماء والمذاهب النقهية سلفا وخلفًا، أن صالاة التراويح عشرون ركعة. وهي سنة مؤكدة، وليست واجبة، فمن تركها حُرِمَ أجرًا عظِيمًا، ومن زاد عليها فلاحرج، ومن نتص عنها فلا حرج عليه. والهّ تعالئ أعلم.
ويستحب في رمضان الاعتكاف أيضًا، وهو شرعًا: المكوث واللبث في المسجدي ممن
 العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره؛ لطلب ليلة القدر بالصالاة والقراء القاءة وكثرة الدعاء، فإنها أفضل ليالي السنة.

وإحياء ليلة القدر مستحب، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، تنزل فيها مقادير الخالأق إلى السماء الدنيا، ويستجيب اله فيها الدعاء، وهي الليلة التي نزل فيها فيا القرآن


 وجمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات بأنها تتتقل في ليالي التشر.
 مقامها في إسقاط الفرض. كما يستحب فيه الإكثار من فعل النوافل بأنواعها المختلفة، فإن ثوابها فيه مضاعف، ومن النوافل كثرة الذكر، فإنه ينير القلب والجوارح.



 مححــد


## أحكام صدقّة أوزكاةٌالفطر :

زكاة الفطر : هي الزكاة التي يجب إخر اجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بمقدار محدد، صاع من غالب قُوت البلد، علىن كل نَفْس من المسلمين. ويُخِرجها عا عائلُ الأسرة
 عليهم. وقد شرعها الله تعالى طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين عن السؤ ال في يوم العيد.

## متى تِّبب زكاة الفطر على الصائه؟

تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنغيَّة. بينما يرى الشافعيَّة والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وأجاز المالكيَّة والحنابلة إخراجها قبل
 هو الصحيح عند الشافعيَّة. وإخراجُ زكاة الفطر طعامًا كما في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة.

وإخراج قيمة زكاة الفطر نقودًا أمر جائز ومجزئ للصائم، حيث قال بذلك فقهاء

 هو إغناء الفقراء يومهم هذا حتى يصبح لهم عيدًا، وهذا يحصل بإخراج الِّاء القيمة النقدية،

وذلك لمن يقيم في المدينة وما شابهها ممن يستعملون النقود وكانت الأصل في حياتهم، فيكون بذلك هو الأقرب إلى منفعة الفقير؛ حيث يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه.

أما إخراج الزكاة على شكل طعام فلا شك هو الأفضل في حق المزارعين، والذين يتعاملون بالحبوب وما شابها في حياتهم بالمقايضة ونحو ذلك.

ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية معتمدة أمينة سبق أن نبه عليها أهل الاختصاص حيث تكون وكيلة عن صاحب الز كاة في إخر اجها إلىن مستحقيها.

## ( صيـام ستّ مز شوال )

ومن الأعمال الصالحة المستحبة المتعلقة بشهر رمضان صيام ستة أيام من شوال،
 الخير، فإن فرقها أو أخرها عن شو ال جاز له ذلك، وكان فان فاعلًا لأصل هذه الـا لا لسنة؛ لعموم
الحديث وإطلاقه، ولا يجوز صو م يوم العيد.

## * * *

## OYO - بـاب بيـيان فضل صوم المحرم وشهبـان والأشهر الحرم


 كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كَلّْلُّهُ
وفي رواية: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا . متُق عليه.










## 




رِسَيءٍ). رورالالباري .

## بYY - بـاب فضضل صوم يوم عرفة وعاشَوراء وتاسوعـاء

(YYV/IYO.)



(TYV/TPOY)


## MYA- بـاب استحبـاب صوم ستلة أيـام من شوال




## 


يَوْمٌ وُلِذْتُ فِيهِ، وَيَومٌ بُعِثْتُ، أَوْ أَنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ (أي: القرَنَ)"). رواه سسلم.
(YM / /Yهף)


ذكر الصوم.
 رواه الترمذي، وقال: (احديث حسن).

## - •















(TM • / M M (
سَفَرٍ. رورها النسائي يإسناد سسن.

## اس ا - بـاب فضضل من فَطَّر صائمًا

## وفضل الصائم اللذي يؤكل عنلدهودعاء الآكل للمأكول عنلده











*     *         * 


## 9- كتاب الاععتكاف

## Y Y - بـاب فضل الاعتكاف في رمضان


منتع ليه.


(YM / /TVV.) كَانَ العَامُ الَّلِّي قُبِضَ فِيهِ اغْتَكِفَ عِشْرِينَ يَوْمَا روراه البخاري. * * *

## .

## شזץ - بـابوجوب الحج وفضله

قـال الله تَعَـالَىْ: :







 أَمْرْتُكُمْ بِشَيٍ (إيمَانٌ بالشَ وَرسولِهِ).






(Mr / /Yvo)



（YM／／YVN） حَحَّجَة مَعِي＂）متفت عليه．



（YM／／YA．）

حسن صحتح".
（YM／／YMI） ابنُ سَبِّعِ سِينَنَ وراها البخاري．


 قَالَل：（ا（نَعَمْ، وَكَكِ أَجْرٌ＂）．رواه مسلم． （Y／／Y Y Y ） البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع）．رواه البخاري．
（Yヶ／／Yイ气）




## ＊＊＊

## （ حكمةٌ الحج ）

إن اللَّ تبارك وتعالى جعل الوصولَ إلىن محبته بالتنّهُ عن الشهوات وات والكفِّ عن اللذات والتجرُّد له في جميع الحركات والسكنات؛ولهِّا لـنـا فرض علينا الحجَّ قربة له．
 حرمًا لبيته تفخيمًا لأمره. فكما أن للزكاة حكمة في الرفق بالفقراء، وللصوم كسرًا للشهوات

 فأعمال الحجِّ، من تردّدات السعي، ورمي الجمار، وأمثال هذه الأعمال، القيام عليها والباعث إليها فقط هو الأمر المجرد والاتباع المطلق والانقياد الكامل تعبدًا لله ورِقًّ،
 بذلك، فإذا استأنس العبدُ بيعض أسرار هذه التعبُّدات، في تفهُّم أصل الحجّ، فقد يبعثة
 فإن اللهَ وضع لنا البيت، وهي الكعبة المشرفة، على مثال حضرة الملوك ليتيسر لعباده
 السميع البصير؛ ليزداد التعظيم والشوق إلى لقاء الله فيها، فالقاصد إلى البي البيت الحّ الحرام إنما
 والنظر إلى وجهه الكريم في الدار المعمورة في جنات عدن.

 والتوبة والإنابة الخالصة له تعالثى عن جملة المعاصي. فإن من يرغب في قبول الزيارة من الله، عليه أن يُنِّذْ أوامرَه أولًاً، ويردَّ المظالم لأصحابها، ويعلن توبته من جميع المعاصي، ويقطع علائق قلبه عن المـخلوقين، ويتوجَّهِ إلى بيته الكريم، وإلا لن يُصيبه من السفر إلا التعب والشقاء ولها وَلْيكتبْ وصيَّنه لأولا لاده
 وأن زاده الحقيقي هو التقون، فهو لن يبقى معه عند ذلك الموقف العظيم من لقاء الله


وَلْتْذَكر عند ركوبه الراحلةَ َيَّا كانت، أنه كأنما يركب إلى الدار الآخرة، وكأنه في جنازة يُحمل عليها، ويَّظر في أعماله التي يصحبها معه إلىن الآخرة كما ينظر إلىن أدواته التي يصحبها إلنى سفره الكريم، فزادُ ذلك السفر أدواتٌ للحياة، وزيا وزاد الآخرة الأعمال الصالحة والتقوىن.










 يستحضر عند ذلك عظمة أن يُرَزَق النظر إلىن وجه الله الكريم يوم التيا القيامة. وأما الطواف بالبيت فهو صالاةٌ خاصة بذلك البيت، فليستحضر في قلبه التعظيمَ

 الربوبية والبيت مثال ظاهر في عالم المُلكك والدنيا، والأسباب لتلك الحضرة الكـي التي التي لا تُشاهد بالبصر، وإنما هي عالم المالكوت والقدرة الغيية. فالبيت المعمور في السموات


 المعصية والمخالفات. ثم إن التعلّق بأستار الكعبة المشرفة والالتصاق بباب الملتزم، وهو باب دخول الكعبة، كأنه طلبٌ للقرب حبًّا وشوقًا للبيت ولربِّ البيت وتبركًا به؛ رجاء التحصٌّن عن النار مع الإلحاح في طلب المغفرة وسؤ ال الأمن والأمان، كالمذنب المتعلق بشيابِ مَن أذنب إليه متضرعًا طالبًا عَفْوه، فلا ملجأ من الِّا الهَ إلا إليه. وأما السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف حول الكعبة، فإنه يُذكِّرنا بسَعْي العبد
 يدري ما يقضي به الملكُ في حقِّهِ مِن قَبول أو رفضى، فلا يز ال يتردَّد في فناء الدار مرةً بعد أخرىن ير جو رحمةَ الله ويخشى عقابه.
وَلْيتذكر عند تردُّده بين الصفا والمروة حَيْرته بين كفتي الميزان في عَرَصات يوم القيامة،
كفة الحسنات وكفة السيئات، مترددًا بين الربحان والنقصان وبين العذاب والغفران. وأما الوقوف بعرفة بما فيه من ازدحام الخلق وارتناع الأصوات واختالاف اللغات، إنما يذكرنا باجتماع الأمم يوم القيامة مع الأنبياء والأئمة و الشرفاءء، واقتداع الاصداء كلِّلِ أمةٍ بنبيها، وطمعهم في شفاعته، والحيرة في ذلك الصعيد بين الردِّ والقبول، عند ذلك يلهج قلبه في الضر اعة والابتهال أن يُحشَرَ مع زمرة الفائزين المرحومينـين.
 فيه طبقاتٍ من الصالحين وأرباب القلوب العارفين الذين اجتمعت هِمَمُهُم وتجرَّدت للضراعة والابتهال وارتفعت أيديهم إلى السماء وامتدت أعناقهم إلىن رب الأرض والسماء؛ طلبًا للرحمة والعفو، فلا يظن أن الله يضيع أملهم ويخيب سعيهم ويُشقي صاحبهم وجليسهم؟؛ لأن ذلك من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن أن اله تعالى بعد أن وفقه إلثن ذلك أنه لا يغغر له وير جعه خائبًا حسيرًا.



طردًا وقطعًا لأمره، حتنى يتعلَّمَ العبُُ أن يطرد عن نفسه شبهات ووساوس إبليس، ويُرغم أنفه، وذلك بالامتثال لأمر الها تعالى في كي كل وقت وحين. وفي الظاهر ترمي الحصى إلىن جمرة العقبة، وإنما في الحقيقة ترمي به وجَّ إبليس و تقصِم به ظهره وتُرغم به أنفه تحقيرًا لأمر إبليس وتعظيمًا لأمر الله تعالى.

 ثم إذا وفَّقه الله لزيارة المدينة المنورة- وليحرص على ذلك ما أمكنه- فَلْيذكر أنها



تربته الشريفة وتربة وزيريه القائمين بالحق بعده هِ






 فإذا فرغت من أعمال الحج كلها، عليك أن تَلْزم التوبة والاستغفار حيث لا تدري

 دار الغرور، ووجدت أعمالك قد تزينت بميزان الشرع الحكيم، فَلْتُق بقبول الله تعالىن حجَّك، وأنه كف عنك سَطْوَ عدوِّه إبليس لعنه الله، فإذا ظهر ذلك عليك دل على القبول.

## ( سلام على إبراهيم )




 وهذه العائلة التي ضرب الهّ بها المثل في كمال التسليم والانقياد لرب العالمين، والتي أحيت معنن العبودية والإسلام. فهذا إبر اهيم الفتن الشاب يدعو الناس إلني الإليمان
 وإنما بُعث الأنبياء ليدلوا الناس على قوة الها الغيبية التي ينصر بها أهل التقوى



 من سطوته وسطوة قومه، وهو الفتن الشاب الو حيد، متيقنًا في قوة وتأئيد الهّ له. ولما ناظرهم وغلبهم وأو قعهم في الحيرة، فأرادوا أن يحرقوه مستعملين أسما أسبابهم


 حاجة؟ فأجاب قائلا: أما إليك فلا، وأما إلىن دبي فحسبي النّ الهّ ونعم الوكيل .


 نصرة الهّ وتأيدياته الغيبية.




 عند البيت فوق زمزم في أعلىن المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء.

فوضعهما هناك ووضع عندهما جر ابًا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثـم رجـع إبر اهي اهيم
 الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مـرارًا، و جعل لا يالتفت إليهـا، فقالت له: آَّه أمرك كبذا؟ قال: نمّم. قالت: إذًا لا يضيعنا.

فانظر إلن كمال الانتياد والتسليم، وإلى المعنن الصحيح للإسامام والعبودية لش،
 مِنَ الْمُشُرِبِينَ
 ثم دعا بمؤلاء الدعوات فهو أب رحيم ومحب لأسرته لا شك في ذلك فيك، ولكنه الإيمان





 استقبلت الوادي تنظر هل ترىن أحدًا، فلم ترَ أحدًا، فهبطت من الصفا، حتن إذا بِّا بلغت

الو ادي رفعت طرف دِرْعها ثم سعت سَعْي الإنسان المجهود، حتىن جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدًا، فلم ترَ أحدًا، ففعلت ذلك سبع مراتِ الِّ
 （الأنبياء＂باب（يزفون）حايث（£）

وهكذا جعل الهّ سلوك هذه المرأة الشريفة شريعةً لنا، فلا يُقبل حج ولا علا عمرة
 العظيمة في السعي بين الصفا والمروة؛ ليتذكروا تلك الثّ الثقة الكاملة وهذه العـا العبودية الخالصة وهذا الانتياد الكامل لرب العالمين． فلما أشرفت على المروة سمعت صوتًا، فقالت：صه－تريد نفسها－ثم تسمَّعت

 وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف．

 ．［（ケ｜へ乏）

قال：فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملكَ：لا تخافوا الضيعة، فإن هاهنا بيتًا لهّ يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الهّ لا يضيع أهله．نعمّ، فإن الشّ لا يضيع أهل اليقين والتوكل．

ثم جاء الامتحان الأكبر حيث رأن إبر اهيم في المنام أنه يؤمر بذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق، وأنه لاختبار عظيم تحتار في فهمهـ العقول ولا ولا تستأنسأنس به كل كل النفوس،


 البعض؛ فإن الأنبياء لا يخالفون أمر الهّ تبارك وتعالىّ، وإنما التسليم وليم والانقياد.

 وذهب بابنه إلىن وادي منن ليذبحه، وجاء الشيطان اللعين ليصدهما عن
 أن تنغيذ الأمر الإلهي أعظم مثوبة وفضلًا من هلكة الولد ولد وروعة الألهِ الأهل والأحباب.
 لرب العالمين، حتى لو كان الأمر في شكا الها الهالك و الخسارة.
 وفي كل مرة يغوص الشيطان في الأرض؛ ولهذا يرمي الهسلمون الجمارَ في الحج


 عظيمًا، قيل: إنه الكبش الذي قربه ابن آدم الصالح إلىن ربه فتُتُبُل منه، وقد رعاه ربُّه
 .

 الناس بالحج إحياءً لهذه الملة العظيمة، ملة التضحية بالغالي والنفيس، والنـئ والنفس والمال والولد، حيث تستعد النفوس أن تذبح كل شيء ولا تلا تذبح أوامر رب


## * * *

ا ا - كتاب الجهاد
צץץ- بـاب وجوب| الجهاد وفضل الغلووةوالروحة"
قَالَ الهَنَحَالَى




[التوبة: 18] .
وقال تَعَالَىْ:






[97.90: 90 :




والآيات في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ.

وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أنْ تُخْصَر، فمن ذلك:

 مَبْرورورٌ) . متقنق عليه.

 (الحِجَادُ فُ سَبيلِ اللهّ) . متفت عليه.






 متغق عليه.
(Yヶ / /Yq.)

 (TM \&/RYQ1) وعن سلمانٍ




والثُّمذي، وقال: الحديث سن صستعي".

مِنْ ألْْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِل) . رواه الترمهي، وقال: (ححيث حسن صحيح".








(Yبی/ /Y90)














صَلاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ المُجَحَهِدُ فِي سَبِيلِ اللهه). متنق عليه، وها النظ مسلم.























الترمذي، وقال: (احديث حسن صحيح).



(اي









أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخَارِجِج".


 (



وفي رواية: (الِحمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ)، . تمقت عليه.




















(القَرَنْ) بفتح القاف والراء، هُوُ: جُعْبَةُ النشَّابِ.(أي : سهام النبل والرمي)


















عليه، وقد سبق في باب المـجاهدة.


 (






تُظِلُّهُ بَأَجْنِحَتِهَا)، . تنقق عليه.
(TM צ / /TY (








 وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْا) .متُتْ عليه.










(.)

فِي سَبِيلِ الله، إيمَانًا بِاللّ، وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإنَّ شِبَعَهُ، وَرَيَّهُ ورَوْثَهُ، وَبَوْلَهُ في مِيزَانِهِ يَْمَ القِيَّامَةِّ) .رواهالبخاري.









 عَصَى'". رواهمسلم.
(إنَّ اللهَ يُْْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ




 (Y ع / / / Y Y V )










 وفيِ رواية: ا(حَبَهَهُمُ العُذْرُر).





(









فَنَلَقَّيُهُ مَعَ الصِّبيَانِ عَكَلْ ثَنَيَّة الوَدَاعِ (أي: مكان بالمدينة يمر به المسافر إلىن مكة ويودع عنده). روامأبو داود بإسنادصحيح بها اللفظ.





(TMO.)




 وإضمار خلافه) )| . متقت عليه.

## هror - بـاب بيـيان جمـاعة من الشهداء في ثـواب الآخرة <br> 







 وَالغَرِيقُ شَهِيدٌّ) ، رواه مسلم.
 فَهُوَ شَهِيدّا) . متنق عليه.




وعن أَبِي هريرة (Y / و / / YOV)

 فِي النَّارِ). . رواهمسلم.
重


أو لاهما: بيان أحكام هذا الدين العظيم وتفصيلها وتثبيتها في قلوب الناس من عقيدةٍ






فكان مِن لو ازم نَشْره أن يَعْمَمَ أصحابُه ومَن بعدهم كيف ينشرونه في الناس؛ وذلك

بدعوةِ مَن يجهلونه، وتعليمِ مَن يقبلونه، ومجاهدةِ مَن يمنعونه عن غيرهم منم من الناس كالضعفاء والمساكين والمغلوبين على أمرهم. وكان من لوازم نَشْر دين الله في الأرض



 فعُلم مِن ذلك أن دينَ الله لا بد له من نصرة لأهله على من يمنعهُم من الإيمان به ويصدُّهم عنه. ولما شمَّر - أي: كشف وأظهر - رسولُ الله عن ساق الدعوة ودعا وعا قومَه ليلً ونهارًا اشتدَّ أذنى قريشٍ له ولمن استجاب لدعوته، مما عطَّل انتشارَها في ريوع


 كِّهِ

 بالله والقيام على شريعته، ثم دعوتهم إلىن تعلُّم أوامر الله ونواهيه، وكان الجها
 منهم ونصرته؛ مِن أجل هذا كان الجهادِّ ذِرْوةَ سَنَام الإسالام و وقُتَّهَ.







وجهادُ النغس والشيطان مُقدَّمُّ علىن جهاد أعداء الدين في الخارج الذين يمنعون

 الخارج، فكيف يُمكنه الالتفاتٌ لعداوة الخارج وهو الذي لم يلتفت لِّ لعدوِّه الذي بين جَنْبْهُ ولا لشيطانه الذي صَرَفه عن مقصود حياته ومُرادِ ربِّه؟

 الشرع الحنيف، وتَرْ ك المنهيات، وهو كذلك حَمْل النغس على المشاقِّ البدنية ومخالفة الهوىن، فيبذل المستطاعَ في أمر المطاع وهو المولى
 الأولى: مجاهدتها على تعلُّم الهـلىن ودين الحق.

والثانية: مجاهدتها على العمل به (أي: بالهدن ودين الحق) بعد علمه.
والثالثة: مجاهدتها علني الدعوة إلىن الحقِّ



 وعلى المُجاهدِ أن يَكُفَّ نفسَهَ عن إرادتها الانشُغالَ بغير الطاعة والعبادة.
 النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات، فالإيمان بهذا واجبٌ.


 كلثا يعتادَ ذلكّ، فقد يجرُّرْ إلنَ الحرام.
















 والرغباتو الإرادات الفاسلة، واليقينُ يدفع الشُكوك والثـر الثبات.

ولما كان لا يخلو قلبٌ من شهوةٍ وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات الشر المتشعبة عن الهوى فلا جرم ألا يخلو قلب من أن يكون فيه جولان

 وهذا لأن الشيطان لا يتملك على الإنسان إلا إذا تصرف بمتتضى الشهوة، فمـن أعانه
 شهوته لا تدعو إلى الشر، فـلا سـبيل للشيطان عليه، فـلا يأمر إلا بخير، فإذا غلـب علـى
 حـب الآخـرة وذكـر الله، ارتحـل الشـيطان وجـاء الملـك وألهـمـ الإنسـان الخيـرَ، فالقلـب

 فمن اتبع الهوى فقد عبد الهوى وماعبـد الله فلـذلك سـلط الله عليـه الشيطان، قـال الهـ

 فرض عين على كل مُكَلَّف، وهو للأسف علم أهمله الناس. جهادُ الكفـاروالمــافقّين : وهو علم أربع مراتب: بالقلب، واللسان، والمال، والنفس.
 تعالىَ:



 فإذا اجُمِع كل ذلك ُوجد أنه ثلاثَ عَشْرَةَ مَرْتبةً مِن الجهاد، ولا يتمُّ الجهادُ إلا

بالهجرة، ولا الهجرةُ والجهادُ إلا بالإيمان. والراجون رحمةَ الله هم الذين قاموا بهذه


وكما أن الإيمانَ فُرِض على كلِّلِ أحدٍ فكذلك فَرَض الهُّعلى المؤمن هجرتين:
 والتوكّل عليه، والخوف منه، والرجاء والمحبة له.
والثانية: الهجرة إلى رسوله بالاتباع الكامل له، والانتياد لأمره، والتصديق بكالامه،

 يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى مَا مَا هَاجَرَ إِلَيْهُ) . متنق عليه.
وأكملُ الخلق عند الله مَن كمَّل مر اتبَ الجهاد كَلَّها. والخَلْقُقُ متغـاوتون في منز لتهـم



 ودعا قومَه ليلً ونهارًا وسرًّا وجهارًا، وهكذا إلىن أن أتم رسالته ولقي ربَّه وهو راضٍ عنهِ


 الرسـالة المحمليَّة بـالر حمةٌ للمالميزن :

لمـا قـام الرسول والرفض وكثيرًا ما منعوه من توصيل هذه الشريعة وهذا الدين الجديد إلى الناس. والإسلام بدأ سرًّا ثلاث سنو ات ثم أراد الله أن يكونَ علنا فأمره بذلك فبـدأ يعلـن علـى

الملأ مما أغضب قريشاوجعلوا يعذبون أصحابه النين لم تكن لهـم منعـة وقد حبسوهم في شعب أبي طالب ثلاث سنوات وأثر ذلك على قبول الدعوة الدوة في جزيرة العرب كيرًا ال








 وقد دخل الناس في دين النه أفواجُا، وكان النبي



 يدافعون به عن أنفسهم وحرية اعتقادهم وأيضًا ليدفعواعن اعن نفسهـم الجوع و والفقر الذي أراده المشركون لهم ليمنعوا الناس من الدخول إلىن الدين الجديد. ولما وجدت البيئة التي فيها الأمان وسعة الرزق كاني

 أمامه في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة.




 وعلى الناس في هـذا الزمـان أن يحـاولوا أن يكرروا هـذه السيرة العطرة بإيجاد البيئة

الآمنة والصحبة الصالحة والكرم والنفقة حتى يتحقق دخول الناس في دين الله أفواجًا． وكلنا يذكر قول الله تبارك وتعالى الذي جاء على سبيل المـن علـى قريش ليبين

 فالجهاد الذي قصده الشارع الكريم هو تيسير الحياة علمى النـاس لحفاظة أمنهمه، ثـم إيجاد البيئة الصالحة ليقيموا شرع الله تبارك وتعالى في في هذا الجو الآمن اليسير من السـعة في الرزق والأمان علني الحياة．

وقد حدثت في حياة الناس أحداث كثيرة ساعدت على وجود الأمان بين الـدول

 يقدم معونة من ذلك الطعام والشراب لمن ذهب إليهم ودعاهم إلثي الإيمان فيتحقق بذلك الكرم والسعة وقد تحقق الأمان من قبل．
ومن هنا انتشر الـدين في كثيـرٍ مـن ربـوع الأرض في زمانـنـا الحـديث．وأمـا الـذين يقومون بتفزيع النـاس وترهيبهـم يصـيبون الـدعوة في مقتـل ويصـدون انـي

 داع إلى قتل الناس وتغزيعهم وإرجافهم تحت مسمى الدفاع عن الدين．米 米 米

## 

قَالَ الَّهِ تَعَالَى : [البلد: 11r-1 1 ].






## بrvr - بـاب فضضل الإحسان إلى الململوك

قَالَ الَّهَتَالَى:

 (MrV / Mr.)








## 






 أَجْرَانِ)، . رواه البخاري.


 فَلَهُ أَجْرَانِ") . متقق عليه.

## 


رواهمسلم.

## 



## إنظارا الموسر المعسر والوضع عنه

قَاَلَ الهَ تَعَالَى :
 أَشْـَاءَهُمْمْ

 .



 قَضَاءًاًا. متمتقليه.


( (امَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ
 عَنْهُ)ا رواهنمسلم.

 فَتَجَحَاوَزَ عَنْهُها). متنق عليهُ
















米 米
r｜－كتاب العلم
ا
قَالَ اللَ تَعَالَى1： وقال تَعَالَىْ：：
 وقال تَعَالَىْ： （Y乏）／I YV（ وعن معاوية（Y）
（Y乏）／／YVV）


（Y乏）／／YVN）





 بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ كَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَكَ حُمْرُ النَّعَمِ（أي：الإبل الحمراءوهي أَنسس أموال
العرب))". متنق عليه.






焦:




(










وَافِرٍ ") . رواه أبو داود والتّزّمذي.


وقال: (احديث حسن صحيح).
 يَوْمَ الِقِيَامَةِ بِلِّحَامِ مِنْ نَارٍ ". رواه أبو داودوالتّرّهني، وقال: (احديث حسن).
 إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَّا مِنَ الدَّنْيَا، لَمْ يَحِحْ عَرْفَ الحَنَّةِّ يَوْمَ القِيَامَةِه). يَعْنِي: رِيَّهَا. رواه أبو داود
(

 * * *

## 




 صاحب التُقوى والديانة مقبول الشهادة وليس بناسق ولا فاقدٍ للمروءة)، يَنْفُونَ عَنْهُ (أي: يُزيلون منه) تَحْرِيفَ الغَالِينَ (أي: المتشددين الذِين يَتَجاوزون في كتاب اله وسنة رسوله عن المعنَى المراد منهما، فينحرفون عن جهة الحق) وَانْتِحَالَ المُّنْطِلِنَ (أي: جمع مبطل وهو الذي ينسب قولًا من العلم إلىن نفسه ليستدل به على الباطل) وَتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ (أي: وهم النين يفسرون ويؤولون العلم إلىن غير الصواب)").


 بعدالة حامليه في كل عصر . فالعلم كالغيث الذي فيد فيه حياة الأرض ومصصالح العباد، وهو كذلك فيه مصالح ومنافع العباد والبلاد.







 وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لسـتُ مـن العـالمين لقول الهّ





بالجهل، والعلم نورٌ و حياة له.

 الآية الكريمة:
 في الدنيا والآخرة وعلمهما أجلُّ وأعظم العلوم وأفضلها. قال عليٌّ دِينٌ يُّدانُ به.

 النصح لهم بأحسن الطرق وأيسرها، وتربية الأمة بالتدريج والترقي من صغار العلوم إلىن كبارها، وتحميلهم ما يُطيقون. ولو لا العلماء لكان الـوان الناس كالأنعام.
 وروين: أن أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهادد، أما أهل العلم فدلوا الناس


















حديثٌ صحيٌٌ علىن شرط الشيخين، ووا افته الذهبي].
 أكثرَ من حرصِ من فَقَد ضالَّةً وطلبِ العلمَ من أفضل الحسناتِ، والَحسناتُ يذهبنَّ السيئُاتِ.
 لأن الطعامَوالشُرابَ يحتاجُ إليه في اليوم مرة أو مرتين، وَالعلمُ يحتاجُ إليه بعددِ الأنفاسِسِ.
 جبالِ تِهَامة فإذا سمع العلمَ خاف ورجع وتاب فانصرف إلىن منزِله وليس عليه ذنبٌ فلا تنارقوا مجالسَ العلماءِ.
وقال أيضا ٌِّئنّة: موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من (أقل خسارة للأمة) موتِ عالْمِ بصيرٍ بحالالِ الهه و حر امِه. أدركَ العلمَ. وقال بعضُ العلماءِ: ليت شعري أيٌّ شيء أدركَ من فاته العلمُ وأيٌّ شيء فاته من




وليس يجهل فضل العلم إلا جاهل لأن فضل العلم إنما يعرف بالعلم نغسه.
 وهذا يفسر لنا انصر افَ الجهالِ عن طلبِ العلمَ وأهلِهَ ذلك لأن مَنْ جهلَ شيئًا عاداه واتخذه عدوًّا.
 كما أن الإنسانَ يتميز عن الحيوانات بالُعَم والبيان من خلال حاسة السمعَ، وله في

القر آن معانٍ ثلاثة：



［الأنفال：

الثاني：إدراك الصوت، كقول الشَّ تعالى：

韭過和

［التوبة：











 فالعلم هو ميزان صححة الأعمال وقبولها، فإن لم يُتعلم المرء ما جاء باء به الرسول لما لما استطاع أن يعمل عملًا صالحًا، فالعلم هو دليل يدلك على الإخلاص والا والاتباع．
 غير طريق، والعامل علن غير علم ما يُّسد أكثر مما يُصلحم وقيل：فاطلبوا العلم طلبًا لا لا

> تضرٌّوا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبًا لا تضروا بالعلم. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه وحاجة العالِ العبد إلى الهداية مقرونة
 أفضل العلوم وأشرفها هي العلوم الشرعية، التي تزيد العُلم بالله وبأسمائه وصغاته وألها وأفعاله،




 الجهل أصلُ كلِّ فسادٍ، وكل ضرر يلحق بالعبد في دنياه وأخر اه فهو نتيجة الجهل .
 عذاب الله، ولا يُرخِّص لهم في معاصي الله، إنه لا خيرَ في عبادة لا علم فيها، ولا خلا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبُّر فيها. ولم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل .



وقال بعض السلف: كنا نستعين على حغظ العلم بالعمل به.
فتَرْكُ العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذِهابه ونسيانه، ومن علم ولم ولم يعمل فهو
 يأكل ويلبس، فهو بمتزلة الفقير مع أنه ليس فقيرًا .




قال يحيي بن أبي كثير: لايُنال العلم بر احة الجسم (أي: يقصد الكسل) .


 جاءت به الرسل من العلم والعمل.




كيف يشتري وييع ويصوم ويصلي ويتصدق وينكح ويطلق ويحج
 وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في عملهم، فمجالسهم مجالس خلافة النبوة. كيرٌ ون الأئمة. الشافعي



 لما أحبت البقاء.












 (1\&TM)، صححه الألباني (صحتح الجامع الصغير) ححيث (TY (TVV)

فضل العلم على المالز:
وفَضْلُ العلم على المال كبيرٌ، منه:


 - أن المال يَحْصُل للمؤمن والكافر والبِّر والفاجر، أما العلم الربانيا الني النافع فالا يَحصُل إلا للمؤمن.

- أن العالِمَ يحتاج إليه الملوكُ فَمَن دونهم، أما صاحب المال فلا يحتاج إليه إلا الفقراء والمحتاجون.

 - أن العلمَ يدعو إلىن التواضع والرأفة وصفات العبيد، أما المال فيدعو إلى صنا صنات الملوك من الطغيان والفخر والخيلاء.
- أن غِنَى العبد بعلمه دائم ويزيد أبدًا فهو الغنن الحقيقي، أما غِنَى المال بأمرٍ خارج عن إرادة الإنسان قد يزول في ليلةٍ فيصبح فقيرًا
- أن العلم يجعلك عبدًا لربك وحده، والمال قد يستعبدك فتصبح عبدًا له كما في الحديث: (اتَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ) . البخاري برقم (YMAT).
- أن حُبَّ العلم وطلبه أصلُ كلِّ طاعةٍ وخير، أما حب الدنيا و المال وطلبه أصل كل سيئة وسوء.
- أن قيمةَ الغَنِيِّ بماله؛ فإذا ضاع المال ضاعت قيمته، أما العالِم فقيمته بعلمه الداخلي فلا تزول بسبب خارجي فهي في زيادة. فالمال مادة كالبدن، قيمته بقيمة البدن، والعلم كمادة الروح، والفرق بينهما كالفرق بين قيمة الروح وقيمة البدن.
- أن العالِم لا يبيع علمه بدنيا كبيرة أو صغيرة، لكن صاحب المال لو عَرَف قيمة العلم لَتَمنَّن أن يبيع ماله ويحصل على الن العلم.
- أن الطاعةَ لا تكون إلا بسبب العلم، وأغلب المعاصي تكون بسبب المال. - أن العالِم يدعو الناس إلىن الله بعلمه وحاله، أما جامِعُ المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله.
- أن الناسَ غالبًا يسعون في محاربة وإهلاك صاحب المال لتصارُعِهم عليه، أما صاحبٌ العلم فمحبوبٌ ومرغوبٌ عند الناس.
- أن الزهدَ في المال شرفُّ، وأما الزهد في العلم فمذمة. - أن غَنِيَّ المال خائفٌ عند الجمع وعند النفقة، أما غني العلم فآمِن عند الجمع وعند النغقة، أي عند التعلم والتعليم والدعوة.
- أن المالَ يُمدَح صاحبُه بتخليه عنه وإخراجه فيوصف بالكرمه، أما العلم فإنما يُمدَّح صاحبُه بتحَالِّيه به واتِّصافه بها
- أن مَن رأنى أن غناه بالمال فقط فهو فقيرُ النغس، وأما مَن رأى غناه بالعلم فهو غنيٌّ النغس.


 على الناس به، ويريد شكر الناس ومدحهم ببذل ماله وإنفاقه عليهمه، وهما أمرانما متناقضان؛ فيعيش تعيسًا لا يقدر أن يَنُقص ولا يُ يرغب أن يُنَّ يُنم بإمساكه وبُخْله. أما صاحب العلم فكماله في إنفاقه وتعليمه ويُمدح بذلك دومًا
 المزيد، وإلا أفضى ذلك بل به إلى العداوة والمذمة، أما صاحب العلم فيسع الناس جميعًا ولا يُذَم من جانبهـم. - أن صاحبَ المال مهمومٌ عند جَمْعه، وعند حِفْظه وحر استه، وعند نَقْصه و وفنائه، أما صاحب

- أن صاحبَ المال لا يتلذَّذ به إلا بمخالطة الناس، وهذا منشأ العداوات والآفات والآلام لاختلاف طباع الناس وأمزجتهم وتضاد مصالحهمه، بل قد يتسبَّب بذلك في العداوة بين الأقارب والجير ان، أما صاحب الاحب العلم فبعيد عن هذا الصا
- أن غنيَّ المال يكره الموت وسيرته ليتمتع بماله، وغني العلم يُحب لقاء الله ويزهد في الحياة.
 فجامعو الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء.
- أن المال زينة للبدن، والعلم زينة للقلب أصلًا، والفرق بينهما كالفرق بين القلب والبدن، فالقلب هو الملك والبدن والجوارح عبيده.






## فضيلة نقل العلمودعوةة الناس إليه وتتليههه:




 أَكِكَبَبَ وقال الهُ تعالى:: فالدعوة والتعليم وجهان لعملة واحلة، فأما دعوة الناس إلى الها تعالى وإلى نيّا نيه الكريم

 الأعمال الصالحة داخل الطريق، مثل الطهارةو الصالاة والصيام، فهي إرشاد وتعليم كذلك. قال الهَّ تعالى: أَلْمَلِحِيْنَ الناس إليه وعمل صالحًا فهو حبيب الشا، وهووليُّ الله، ومقام الدعوة إلىن الهّ أفضل



 يعاند. وهي كلام الله تعالىن وهَدْي رسوله الكريم وأقوال العلماء، وأما المؤمن الذي يعيش في غفلة وكسل؛ فله الموعظة الحسنة بين الترغيب والترهيب ليعلم أمر الهّ ونواهيه، وأما المعاند الجاحد فله المجادلة بالتي هي أحسن.
 يدعو به وإليه. والعلم أول درجات اليقين؛ لهذا قيل: العلم يستعملك (أي :يدنعاك للعمل بمتتضاه)، واليقين يحملك (أي: يلهب حماسكك تنتفع محمولا به).

ولابد كذلك لكمال الدعوة البلوغ في العلم لحد كريم، وثمرة العلم اليقين: وهو العلم الذي لا شك فيه واطمئنان القلب وقوته ونشاطه. العله الواجب شرعًا : العلم من حيث وجوبُ الوبه ينتسبم إلىن: -أولًا: فَرْض عَيْنٍ وينتسم إلىن أربعة أقسام: القسم الأول: العلم بأصول الإيمان الستة: الإيمان بالشاله، وملائككته، وكتبه، ورسله،
 الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن.



القسم الثاني: العلم بشر ائع الإسلام وأحكامه، والمفروض منها ما يلزم العما العد في في الحياة اليومية من عبادات ومعامالات، كالوضوء والصالاة والصيام والحج والحا والزكاة

وتوابعها وشروطهاومبطلاتها... إلخ.
القسم الثالث: العلم بالمحرمات الخمسة، وهي متغق عليها بين الرسل والشرائع والكتب السماوية جميعًا، وهي مذكورةفي قول الهّ تعالى:




 ويشتري عليه واجبات ليست على غيره.



والأعمال هو مُكلَّف بالقيام به، وإذا احتاج هذا الواجب إلنَ شيء كان تلألُّلم هذا الشيء
 غايات، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان الان والأمكنة والأحو ال، وليس لذلك قدر محدد. والهّ أعلم.




دليل علنى الطريق إلىن الهّ تعالئ إلا متابعةُ الر سولِ في أحو اله اله وأفعاله و أقو اله.

 يعملون ولا يعلمون، وصنف يمنعون الناس من التعلم.
فالصنغ الأول هم أضرُّ شيء علنى العامة، فهم العلماء الذين لا يعملون بِن بعلمهم. والَّرنغ الثاني العابد الجاهل، فالناس يُحسنون الظن به ويقتدون به كأنه عالم، وهذا


 والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولاعمل، فهم كالأنعام السائمة.
 الجن، فيمنعون الناس ويشطونهم عن طلب العلم والتُقهة في الدين.


 قال بعض العلماء: لا ينال العلم مُستحة، ولا متكبر. فهذا يمنعه حياؤه من التعلم،

وهذا يمنعه كِبْه. وخير خصال الرجل السؤالُ عن العلم. وإذا جلستَ إلمى عالمَ فَسَلْ


مراثّب الْمالم : وللعلم ست مراتب: أولها: حسُن السؤال؛ أي: حسن الاستفسار .
الثانية: حُسن الإنصات والاستماع؛ أي: التأدب في الاستماع والإنصات. الثالثة: حُسن الفهم؟ أي: الحرص علىi الفهم الصححيح من العلماء. الرابعة: حُسن الحفظ؛ أي: حفظ العلم والمعلومات. الخامسة: التعليم؛ أي: يُعلِّم غيرَه ما تعلَّمَه إن استطاع ولو في دائرة مسئوليته. السادسة: العمل به ومراعاة حلدوده، وهو ثمرة العلم.

 العلم لسوء استماعه وإنصاته، فُكُثثر الكالام أمام العلماء والجدال وال والمهار اة.

 فقدديُحرَمَ العبُدُ العلمَّمن ستة وجوه:
أحدها: ترك السؤ ال؛ أي: ترك الاستغسار .
الثاني: سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع ع
الثالث: سوء الفهم؛ ولهذا يحتاج أن ير اجع فهمه مع أستاذه وشيخه. الرابع: عدم الحفظ؛ أي: إهمال الحفظ للعلم.
 السادس: عدم العمل به، وإلا نسيه؛ قال بعض السلف: كنا نستعين علىن حفظ العلم

والعلم يبعث علىن الجر أة و الشجاعة، كهدهد سليمان الذي تجرَّأ على سليمان
回)




 أقسام: اعتقاد وفعل وترك، أو اعتقاد وأمر ونهي.

> العلوم الشرعية:
 الثاني: الفروع: أحدها المتعلق بمصالح الدين ويتكفل به الفقهاء، والثاني المتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحو الن القلوب.
الثالث: المقدمات للعلم: وهي كالآلات للمهنة مثل اللغة والنحو، فإنهما وسيلة
 الرابع: المتممات للعلم: كتعلم القراءات ومخارج الحروف وكالتفسير والناسخ والمنسوخ وأصول النقه، وكعلم الجرح والتعديل في معرفة أسماء وأنساب الرجالم الـوال وصفاتهم. وكان الصحابة يحترزون عن التنون ولا يحترزون إذا سُسُلوا عن علم القرآن وطريق
 وفينا جُلَّة (أي: معظم) الصحابة؟ فقال: لم أرد علم الفتيا والأحكام، وإنما أريد العلم بالهُ تعالى.
 ما شبعت منذ ست عشرة سنة، لأن الشُبع يُيُتل البدن ويُقسي القلب ويزيل الفُنـة


وحب خالقها في قلبه فقد كذب.







 أححًا قط فأحببت أن يخطئ، وما كلمت أحدًا قط إلا وأحبيت أن يوني


 يتقلبا) إلا سقط من عيني ورفضتها
 أحد محبرة إلا وللشافعِّيّ في رقبته مِنَّة !...

انظر إلنٍ الذي يلزمك من حين تصبح إلثن حين تمسي فالز مه.

 على وقار وهيبة، ثم بدأ في سرد الأحاديث، فقيل له في ذلك (أي: استساسارًا) فقال: أحب أن



 قال: دخلت على هارون الرشيد فقال: يا أبا عبد الله ينبغي أن تختلف (أي: تأتي) إلينا حتىن
 يقصد أن العباسيين أعمام النبي
 مع عامة الناس.
العلوم المحمودة: وهي الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة. فعن عبد الهّ بن عمرو


 دقائق آفات النفوس ومغسدات الأعمـال وقوة الإحاطة بحقـارة الـدنيا وشـدة التطلع إلـى


 ثمرة الفقه.
وقال علي بن أبي طالب

 ولا قراءة ليس فيها تريُّث.
 الفقهاء يخالفونك! فقال الحسن: ثكلتك أمك فُريقد، وهل رأيت بعينيك فقيهًا؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم علىن عبادة ربه، الورع،

الكاف نفسه عن أعراض المسلمين، العفيف عن أمو الهم، الناصح لجماعتهم. ولم يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع النتاوى.
ومع أن النقه يتضمن - لا شك- معرفة الفتاون يف الأحكام الظاهرة المختلانة ولكّن


في الجاهو المال ما يتعذر ذلك في علوم الآخرة.

ثانيًا : العلم: قد كان يطلق ذلك على معرفة الهّ تعالى و وآياته وأفعاله في عباده وخلقه،

ومع ذلك خصصوا العلم بالتناظر مع الخصوم في المسائل النقهية.
 التفات للوسائط والأسباب في الفاعلية، حيث لا تعدو أن تكون ألوا أسبابًا، بل يعبد ربه عبادة

رابعًا :اللذكروالتلذكير: وهو الترغيب والترهيب والوعظ والإرشا الهَ وليس التصص والشطحات. وكان الحسن البصري يتكلم مع الناس في علم الآخرة والتفكر بالموت والتنيه على عيوب النفس وآفات الأعمال وخواطر الشيّانيان النيان وكيفية
 وعيوبها وخطر الآخرة وأهو الها، وهذا معنن التذكير المحمودو والدعوة الصحيحة.
 والبعد عن السجع مطلوب والأشعار تكثيرها في المو اعظ مذموم مـو مح حرص المتكلم ألا يفتح بابًا من التشويش على أذهان وقلوب العوام مام الما يحير أذهانهـم.

 فتظلموهم، كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع الداء.
 فإن للحكمة حقًّا وإن لها أهاًّا فأعط كلَّ ذي حق حق حقه.
 تعارض الشرع والعقل طلبًا لغريب الألفاظ والمعاني وتزيين الكالام للتأثأثير في القلوب،
 ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولاعن التابعين ولا لاعن اشتهر بكثرة وعظه ودعوته للخلق ولأن في هذا أيضًا فقدانًا للثّعة في الألفاظ.
 تؤخذ من أفواه علماء السوء، واعلم أخي أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ويبًا كما فيا في



والغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير، من ييغضهم في التخلق أكثر ممن يحبهم؟؛



آفاتالعله:



 يكون منافقًا عليمًا؟ قال: عليم اللسان جاهل القّب والعمل . لألم .


العمل مجرن السغهاء.
 العلم إضاعة له.
 المعروف إلىن من لا يشكر ،و وأما عند الموت فعالم مفرط.

 وإنما يضاعف عذاب العالم في معصيته لأنه عصى عن علم؛ لذلك قال الهَ تعالى:




قال يحيّن بن معاذ الرازي
 فتبقى في الظُّلمة يوم يسعئ أهل العلم في نور علمهم .

 ومن هنا فقد استجاب لشهوته فهو من أبناء الدنيا.





وقد وصف الها علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة بالخشوع





واعلم أن من فتنة العالم أن يقع في حب الكالام أكثر من حبه للاستماع و التعلم.
 به ولم يعمل هو به، ففازو ا بسبيبه وهلك هو .
 عمل فيه بعشُر ما يعلم نجا.





 السفهاء هِمتهُم الرواية (أي: حنظ الأحاديث وروايتها نقط ليظهر علمهم) والعلماء همتهُم رعاية العمل بما في العلم والقيام عليه عماًّ ونشرًا .

والعالم الني لا يعمل كالمريض الذي يصف الدواء وكالجائع الني يصف لنيذ الطّام



 الِوطاء (أي: المراتب والوسائد اللينة)، وتجعل علىن بابك حجابًا (أي: حيث يدخل الناس بالإذن)، وقد جلستَ مجلس العلم، وضُربت إليك آباط المطي(أي: الإبل والخيل)، وارتحل إليكّ إليك
 بالنصيحة مني كتابًا، ما اطلع عليه إلا الهّ، والسلام.
 يزيد، سلام عليك؛ أما بعد، فقد وصل إليَّ كتابُك، فوقع مني موقع النصيحة مـن المُشـشِقِ،
 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأمـا مـا ذكرت مـن أني آكـل الرّّقـقاق، وألبسى الرِّقاق، وأجلس على الوِطاء، فنحن نغعل ذلك ونستغفر الله تعالىى، وقد قال الله سبحانه:
 خير من الدخول فيه، فلا تلدعنا من كتابك، فإنا ليس ندعك من كتابنا والسلام.
 فإنك لا تُصيب من دنياهم شيئًا إلا أصابو ا من دينك أفضل منه وفي هذا طلب عمر بن عبد العزيز بأقو ام أستعين بهم على أمر الله تعالى (أي: يقصد توظيفهم على الولايات والأموال). فكتب إليه الحسن: أما أهل الدين فلا يريدونك (أي: يخافون القرب من من السلطان) وأما أهل الدنيا فلن تريدهم ولكن عليك بالأشراف (أي: أصحاب النسب والشرف) فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة.
والناس في الفتون مختلفون، فهذا ابن عمر يُسْأَلْ عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت عن تسعٍ وأما ابن عباس فيجيب عن تسعٍ ويسكت عن واحدة. وكان شغل الصحابة والتابعين في خمسة أشياء: قراءة القرآن، وعمارة المسجد، وذكر الهة تعالىى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

واعلم أنه إذا كثر العلم عند العبد قلَّ كالامه وإذا كثر كالامه قلَّ علمه.
 لمن تتعلمون منه وليتو اضع لكم من يتعلم منكم و لا تكونوا من جبابرة العلماء فالا يقو ع علمكم بحجهلكم.

ويقال في الأثر: ما آتى الله عبدًا علمًا إلا آتاه معه حلمًا وتواضعًا وحسن خلقّ
ورفقًا فنذلك هو العلم النافع.

وقال الحسن زَحّْآنَّهُ: الحلم وزير العلم و الرفق أبوه و التو اضع سرباله.
وقيل: إذا جمع المعلم ثلاثًا تمت النعمة بها على المتعامب: الصبر، والتو اضع، وحسن الخلق، وإذا جمع المتعلم ثالثًا تمت النعمة بها على المعا المعم: العقلّ، والأدب، و حسن الفهم.
 وتنزل السورة فيتعلم حالالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنله منها، ولقد رأيت رجالًا يؤتى أححدهم القر آن قبل الإيمان فيقر أ ما بين فاتحة الكتاب إلىن خاتمته لا يدري ما آمره وما زاجره ووما ينبخي أن يقف عنله ينشه نثر الدقل. وكان يقال: فلان من أوعية العلم؛ فلا يسمى عالْمًا إذا كان من شأنه الحفظ من
غير اطلاع على الحكم والأسرار.


 يكون العلم فيه تابعًا للهوى'، واعلم أن الحق ثقيل فمن جاوزه فقد ظلم ومن قصر عنه فقد عجز ومن وقف معه فقد اكتغى'.

## 

روى الحسن زَحّْآنَّهُ ويرفعه البعض: (العلم علمان: علم في القّلب فذاك العلم

النافع، وعلم على اللسان فتلك حجةّ الله على عباده）＂．الدارمي برقم（TVT）، والبيهقي في شعب
الإيمان برقم (דیT IT).

وروي عن أنس تِّ⿰亻⿱丶⿻工二又
بعدًا )، . بن حمدان في (جزء من الأمالي) برقم (\&) 1).
 يكون منافقًا عليمًا؟ قال：عليم اللسان جاهمل القلب والعمل ．

أصل العلم للتدين：
علَّم الله تبارك وتعالى آدم الأسماء كلها ليصير عبدًا ربانيًّا متدينًا، فالمقصود هو التقوىن والخوف من الله والبعد عن المعاصي．فها هو إبليس الذي كان يطوف بين الملائكة و كان في العلم كما قال أهل العلم：
لكــــان أشـــرف خلــــق الله إبلـــيس لــو كــان في العلــم دون التقــن شـرفت

فلم ينغعه علمه؛ لأنه لم يكن متحليًا بالتقوى؛ أي：لم يكن متدينًا كما يقول العامة．وهؤلاء علماء بني إسرائيل، كانوا علماء في كتابهم، و كانوا أفضل علمًا من



 أنهم أهل تخصص إلا أن ذلك لم يشفع لهم لمعاندتهم للتقوى و التدين． وهذا أمية بن الصلت من الطائف ومن كبار العرب، كان يعتقد أن هنالك من يأتي في آخر الزمان في تلك البقعة المباركة، ويظن أنه هو المؤهل لتلك النبوة الما لما لها له من الشرف
 فمع عِلْمه لم يقبل الحق، وفي ذلك دليل علن أن علمه لم يشفع له بدون أن



ليعيشوا في تقوى وصالح
فالإنسان يحتاج إلى صالة الألعاب الرياضية (الجيم) لتحسين الصحة والجسم وحركة الحياة، ولا يشترط بالضرورة فيمن يدخل تلك الصالة ويمارس تلك الألعابِ أن يكونَ طبيبًا أو عالمًا بالطب حتىن تتحسن صحتنه و جسمه، وإنما عليه أن يتبع متدربًا ليس بالضرورة أن يكونَ طبيبًا أيضًا، بل سبق له أن تدرب وأصبح في ذلك قديمًا عالمًا بععض الألعاب والحركات والمعلومات التي يعرفها عامةٌ مَن دخلوا في تلك الصالات؛ ليساعد غيره في الوصول إلى الصحة والجسم المناسب. كما أنه لا يُشتَرط فيمن يدخل كلية الطب أن يكونَ مفتول العضلات ذا صحة سليمة مائة بالمائة، ولا أن يكونَ من ملولك كمال الأجسام. ومن البديهي أن الناس يحتاجون في علاج أمراضهم إلى الأطباء والعلماء المتخصصين لما يعلمون من فضلهم وكرامتهم، كذلك يحتاجون إلى إلى علم الأنبياء وأهل الفقه والصالح ليخر جوهم من أمراض القلوب إلى رحمة الله الواسعة.

ومن المعلوم أن أهل العلم النافع الشريف أصحاب التخصص يحملون أشرف
العلوم، فعليهم كذلك أن يتحلوا بالتقوى و الصالح ليفوزوا في الدارين. فلا يحتاج الناس عند العلاج أن يكونوا أطباء، بل يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى أماكن تساعدهم على الصحة العامة، فإذا احتاجوا إلى علاج خاص فيذهبون إلى أهل التخصص في المشافي ودور العلاج الخاصة التي قد تقوم ببعض الجراحات. ولا يحتاج الأطباء أنفسهم إلى أن يكونَ أصحاء حتى يكونوا أطباء مميزين في مهنتهم، فقد يكون الطبيب عليًاً ولكنه ماهر في تخصصه ينتفع به الكثير من الناس. فطلب العلم للتدين هو الأصل، أما طلبه للتخصص فحسب حاجة الناس

وقدرة من نراه مؤهلًا لذلك، فلا يشترط فيمن يريد أن يتدين أن يكونَ حافظًا لكل





ولما كان الإسلام يدعونا إلى عبادة الله تعالى وعمارة الأرض وتزكية النفوس، كان من الطبيعيّ ألا نكلف جموع الناس من العوام بالتفرغ لطلب العلم الشرعي المتخصص مما قد يحول بينهم وبين وظائفهم وأعمالهم وسعيهم على ألـم أرزاقهم وأو لادهم مما يسرهم الله لذلك من أصحاب المهن والـم والحرف التي تقوم بهم حياة الناس من فروض الكفايات وغيرها، التي كلفنا الهَ تعاللى نحن البشر في أن نجتهـد من خلالها لنحصل علىن أرزاقنا حيث جعل كل امرئ امئ ميسرًا لما خُلِقَ له.

ولما أن دفعنا العوام ممن لا طاقة لهم بطلب العلم المتخصص ورغبناهم في الخوض في طلب ذلك وحفظ المتون المختلفة حدث أمران:

أولهما: جر أنا هؤلاء العوام على اقتحام أمهات كتب العلم الشرعيَّة التي يقف أمامها فحول العلماء متأدبين متفكرين متبعين. فنظروا فيها مع قلة بضاعتهم في الفهم والتحصيل، فعابوا عليها وتجرءوا على نقدها بسبب جهلهم وبسبب دفعنا
 بدعوتنا لذلك قد أهدرنا قيمة العلم؛ حيث وضعناها فيمن لا يـجوز أن نضع له ذلك، وفي ذلك إهانة كبيرة للعلم الشرعي.
 أهلها فتظلموهمه، كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع الداء. وقيل أيضًا: من وضع الحكمة في غير أهلها فقد جهل، ومن منعها أهلها فقد

ظلم، فإن للحكمة حقًّا وإن لها أهاًَا فأعط كلَّ ذي حق حقه.
قال الإمام أحمد من ليس أهلاً لنلك).

قال مالك رَحَحْنَّنَّهُ: ذل وإهانة للعلم أن تتُكلم به عند من يضيعه.
فالعلم كالسيف إن أعطيته لعبدٍ تَقِيِّ قاتل به في سبيل الهَ نشرًا وهداية، وإن ألثيته لعبدٍ شقي قطع به الطريق وأضل عباد اله ضلالة وغواية.
قال عكرمة رَحْحَاْنَّة: إن لهذا العلم ثمنا . قيل: وما هو؟؟ قال: أن تضعه فيمن يحسن
حمله و لا يضيعه.
وقد قيل: لا تمنعوا العلم أهله فتظلموه، ولا تضعوه في غير أهله فتأثموا.

والجوهر والذهب". رواهاهن ماجه.
وتلك آفة نعاني منها الآن، مِن تجرؤ العوام على أمهات الكتب والعلم الشرعي
 قال الإمام مالك ما يحتاج المرء إليه في اليوم والليلة.
والأمر الثاني: أننا حينما دفعنا العوام وأدخلناهم في دائرة التخصص في العلوم الشرعية وهم غير مؤهلين لذلك، فإنما قد جرأناهم أيضًا على أهنا أهل العلم المتخصصين، وبسبب جهل هؤلاء العوام وقلة بضاعتهم تجرءوا علىن أهل العلم ألم ورموهم بالزندقة، إذ مع التفاوت البائن في القدرة على الفهم وتحصيل العلوم والمعارف بين أهل العلم الذين سلكوا المسلك الصحيح والمبكر للعلم الشرعي في معاقله، وبين الذين اقحموا العوام في أماكن قد لا تكون مهيئة أصلا كذلك الك لتعليمهم ما يحتاجون، مع عدم قدرتهم علىن استيعاب مدركات اتِ هؤلاء العاء الماء،

فتسرعوا إلى رميهم بالزندقة وقلة العلم والضالال وغير ذلك من ظواهر التبديع التي عمت بها البلونى في عصرنا الحالي. فالمطلوب في الحقيقة تعليم الناس كيف يكونون متدينين، أما تعليم الناس للتخصص فله قنو اته التي يجب أن تحترم.

وعلينا أن ننشر علم التدين داخل مساجدنا وبيوتنا لصلاح قلوبنا وجوارحنا، مستعملين في ذلك الكتب البسيطة التي تناسب العوام والتي ألفها أهل العلم
 والتنقيب وسهلوا لهم أن يكونوا من الصالحين، مشل كتاب رياض الصالحا لالحين هذا

 أزره ويرفع مكانته أمام الله تبارك وتعاللى، كما كان يفعل سائر الصحابة الكرام. فلا يجوز تعليم علم الطب والجراحة التخصصي في الصالات الرياضية، وإنما
 غير مواضعه ولا على يد غير المؤهلين لذلك. وإنما على كل ولي ولي أملا أمر أو أب أو
 مجتمعه بشكل حضاري راق.

وهذا هو الإمام الشافحي ما يحتاجه من التدين لا من التخصص، حيث روي أنه قال أحدهم للشافعيِّ:



 حدود اله تعالىن. قال: ألا أزيدك؟ قلت: نعم. قال: كُنْ في الدنيا زاهدًا، وفي الآخرة راغبًا، واصدُقِق الهّ تعالثى في جميع أموركّ، تَنْجُ مع الناجين.

وقيل للإمام مالك رَحْحَنَّهُ: ما تقول يا مالك في طلب العلم؟ فقال: حسن جميل ولكن انظر إلىن الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه.

وقال الإمام مالك رَّحّْنَّهُ: العلم نور يجعله الله حيث يشاء وليس بكثرة الرواية.

## 米 米

## זا - كتاب حمد اللآه تعالى وشكره

## 

قَالَ الهَ تَعَالَىْ: وقال تعالى::

 (Y\&r / / M Y Y )
 الخمرَ غَوَتْ تُمَّتَّكُ رواهمسلم.
 فِيهِ بِالحَمْدُ لله فَهُوَ أَقْطَعُ (أي: معطوع البر كة)) . حايث حسن، روامامبر داودو وغير ه.




 فَيَحْمَهُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَة، فَيَحْمَلُهُ عَلَيْهَاًا) . رواهنسلم.

## § - كتاب الصلاة على رسول اللّهُ

## Y Y - بـاب الأمر بـالصالاة عليه وفضلهـا وبعض صيثهـا










 (ارَغِمَ أنْفُ رَجُلٍ (أي: ألْصِق أَنغه
 ( (الا تَجْعَلُوا قَبْري عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإنَّ



 عَلَيَّيً) . رواه الترمذي، وقال: (ححليث حسن صحيحّ".
















 مَحِيَّدُ) .متنَ عليه.

## * * *

## ( واجب الأهة لحو المصطفى



وأول هــنه الواجبـات: هـو وجـوب الإيمـان بـهـ، وفرضيتهن عليهـا وعلـي النـاس



[النت: با ] و الأحاديث في ذلك كثيرة.

وثاني هذه الواجبات: هو وجوب الطاعة له والاتباع والانتياد لستته من أقو ال وأفعـال

وتقريرات، كما قال الهُ


 وثالث هذه الواجبات: التحذير من مخالفة أمره وتبديل ستته الشريفة؛ فإن الصحـابِّ


 ,













 [آل عمران: ا بآ، وتفضيل شرعه أيضًا وتقديمه على هوين نفسه.

وكذلك من علامـات المحبة كثرة ذكره هو وسيرته الشـريفة، فمـن أحب شيئًا أكثر ذكره. ومنها كثرة الشوق إلى لقائه و القرب منه يوم القيامـة فكـل حبيـب يحـب لقــــ اء حبيـه ومـن علامـة

 النَّصِيحَةُ)). قيل: لمن يا رسول الهّ؟، قال: (الله ولرسوله ولكتابه ولألئمة المسلمين

 عنها، ونشرها، والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه الجميلة.
 على تعليم سنته، والتغقه في شريعته، والمحبة لآل بيته وأصحابه، ومجانبة من الصن رغب سنته وانحرف عنها وبُخْضُه والتحذير منه، والشفقة علىن أمته، والبحث عن تعرف أخلاقة وسيرته وآدابه والصبر على ذلك.
وسادس هذه الواجبات: وجوبُ تعظيم شأنه وتوقيره والبر به، فقد كان ونَ


إلي ويبتسم اليهما.

(أي: أعظم) في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه (أي: احترامًا ومهابة له).

 أصحابي، لا تُتَخِذُوهم غَرَضًا (أي: لا تقذفوهم بالتهم) بعدي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فِبْحُبِّي أَحَبَّهمَ،

 ما أَدْرَكَ مُمَّ (أي: امتلاء كفَ) أحدهم ولا لا نصيفه (أي: نصفه)).

قال الإمام مالك من الإِيمانَبقولتَتعالى：

 أصحاب محمدل

米 米
10 －كتاب الأذكار


وقال تَعَالَى1：


 وقـال تَحَالَىْ：
 وقال نَعَالَى：


 العظيم＂）• متفق عليه．







 وهو هنا دلالة علىن المبالغة في الكثرة))". متقت عليه.







مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأرْرْضِ"، رواهمـــمـ.






























مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِر). رواهمسـمـ.
(Y\& / / \&r.)













آنْتَ). . رواه مسلم.
(Y£\& M\&Y0)


















 （أي









 سُبْحَانَ الَّهِمَادَ كَلِمَاتِهِها ．



سُبْحَانَ اللهَ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ الله زِنَّهَ عَرِهِهِ سُبْحَحَانَ اللَّهِ زِنَّةَ عَرشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِدَادَ كَلِمَاتِهِه).
 لا يَذْكُرْهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِّ). رواهالبخاري.

الحَيِّ والمَيِّتِ").






 (اللّه)) . رواه التزمذي، وقال: (ححايث حسنز).


الله)". رواه التزمذي، وقال: (ححيث حسن".
(من قَالَ: سُبْحان الله وبِحمدِهِ، غُرسَتْ لَهُ

(Y£ / / £ £.)












الآتزمئ، وقال: :حليث حسن".



## 米 *

## (اللدكـــــر )

إن العبوديةَ لَّه تعالى تدور علىن قاعدتين: الحبِّ الكامل له تعالىن، والذُّلٌّ الكامل له




 رُ
 القلب هي المرادو المقصود، وتكون بشيئين:

الأول: أن تكون محبةُ الله تعالى مُتقدِّمةً علىن جميع المحابِّ، ويسبق حبُّ الله تعالى




أنواعالقّلوب: والقلوبثلاثة:





 بَ- قلبٌ امتلأ بالإيمان واستنار بنوره وانقشعت عنه حُجُبُ الشهوات والظُّلُمات، فهو قلبٌ مُشِرِقٌ، لو دنا منه إبليس لاحترق. ومثال تلك القلوب: كثلاثة بيوتٍ: بيت للملك مليء بالكنوز والجواهر، وبيت لرجلٍ
 فجاء اللِّصُّ ليسرق من أحد تلك البيوت، فمِن آيّها يسرق؟
 لابن عباس: إن اليهودَ تزعم أن الشياطين لا توسوس لها في الصا لصالْب؟ قال: وما يصنع





إلا بذكر الهّ تعالى. والقلب يصدأ بأمرين: بالغفلة، والذنب. وصفاؤه ونقاؤه بشيئين: بالاستغفار، والذكر ـ و الذِّكر هو التخلص من الغفلة والنسيان.



 عليه بجميع محامده.
والذكر أيضًا: الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل، وكلُّلٌ كتـاب من الأنيـياء
 خصوص القر آن وحدها أيضًا.

وفي كل جار حة من الجوارح- عضو من أعضاء الجسم - عبودية مؤقتت، والذكر عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقته، بل العباد يُؤمرون بِذِكر معبودهِم ومحبوبهم في كل حالٍ، قيامًا وقعودًا وعلى جُنْ


 وكما أن الجنَة قيعانٌ، الذِّكر غِرَاسُها، فكذلك في القلوبَ بُبُورٌ و وخرابٌ، الذِّكرُ عمارتها
 ازداد الذاكرُ في ذكره استغر اقًا ازداد المذكورُ محبةً إلِّن لقائه واشتياقًا.
 الأبصار . وزيَّن الهّ به ألسنةَ الذاكرين، كما كما زيَّن بالنور أبصارَ الناظرين.
 المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يُغلته العبد بغفلته.
 والإكثارِ منها، مثل الباقيات الصالحات، وهي (اسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، وما يلتحق بها من الحوقلة (أي: قول: لا حول ولا قوة إلا بالش) والبسملة (أي: قول:
 والآخرة. ويُطلق ذِكر الهه أيضًا ويُراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو نَكَب إليه، كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصالِاة. ثم الذِّكر يقع تارةً باللسان ويُؤجَر عليه الناطق، ولا يُشترط استحضارُه لمعناه، ولكن يُشترط ألا يقصد به غيرَ معناه، وإن انضاف إلى النطقِ الذكرُ بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلى ذلك استحضارُ معنى الذِّكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونَنْي النقائص عنه النَ ازداد كمالًا، فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صالاةٍ أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالًا الِّ، فإن صحَّ التوجه وأخلص شلّ تُعالثى في ذلك فهو أبلغ الكمال.





ونُقل عن بعضهم، قال: الذِّكر على سبع هيئات: فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين
 بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء. والفرق بينه وبين التفكر أن التفكر لتحصيل العلم النافع، أما الذكر فهو لتنبيت ذلك العلم في القلوب ليُطبُع على الجوارح وتصلح النَ به الأحوال.
والذكر هو قوت القلوب وغذاؤها، وعمارة الأجساد ودواء الأبدان، وهو سلاح


 برقم(•• (YO)،وقال: حايث حسن، وصحهحا الألباني (السلسلة الصحيحة) حديث (YOTY).


 القر آن. فإن وجدتم وإلًا فاعلموا أن البابَ مغلقُ .
 اللذكر فُي القرَّآن : وقال ابنُ التيم: جاء الذِّكُرُ في القر آن علىن عشَرة أوجهِ:



[لأعراف: ب-0].
 .





[الأخزاب: بr].

الخامس: الإخبار عن خسر ان مَن لَهَا- من اللهو واللعب والغفلة- عنه بغيره، كقوله تعالى:


السادس: أنه سبحانه جعل ذِكَرَ لهم جزاءً لذكرهم له، كقوله تعـالى:



[العنكبوت: 0 ؟].
الثامن: أنه جعله خاتمةَ الأعمال الصالحة كما كان مِفتاحَها، وذلك كما خَتَم به


 كقوله تعالى: :

التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون

















عن ابن عباسِ

وقال أيضا: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتُه.




وقال ابنُ عباس





 أيضًا: وأفضلُ الذكر وأنغعه ما واطأ فيه القلب اللسان (أي: ما تشارك كِيه القلب واللسان) وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكِرُ معانِيَّه ومقاصدهِ

## أنواعالدنكر : الذكر خمسةُ أنواع:

النوع الأول: ذِكرُ الثناء علىن الله تعالىن، فيُشُئ الذاكرُ الثناءَ علىن الله، كما ورد في




النوع الثاني: الإخبار عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك عند

 وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقِِ راحلتَه.
 تحريفٍ ولا تعطيل، ومن غير تشبيهٍ ولا تمثيل. وهذا النوع أيضًا ثلاثة أنواع: حملا وليو وثناء،

 والثناء.فإن كرَّر المحامد الشيءَبعد الشيء كانت ثناءً.
فإن كان المدحُ بصغات الجلال والڭظمة والكبرياء والملك كان مجدًا .
وقد جمع اللهُ تعالى لعبده الأنواعَ الثالاثة في أول الفاتحة، فقد ورد عن النبيِّ
 حَمِدَنِبي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ :
 النوع الثالث: وهو تذكير الناس بأمره ونهيه وأحكام شريعته، فيذكر أمره بكذا، ونهيه عن كذا، إخبارًا عنه النوع الرابع: المبادرة إلى الحق، فإذا ذكر أمره بادر إليه، وإذا ذكر هيهه هرب منه.
النوع الخامس: ذِكْر آلائه و إنعامه وإحسانه وفضله على عييده.


 أو صافه وآلائه ونعمه وإحسانه.






 كان تاركًا للأفضل .






 مكان الاغتسال وليس مكان الغائط إذا كان منغصاًاً).


 ع - أنه يجلب للقلب الفرحَ والسرور.

0 - أنه يُقوِّي القلبَ والبِنَنَ.
7 - أنه يُنير الوجهَو القلب.
V أنه يجلب الرزق.
^- أنه يكسو الذَّاكِرَ المهابةَ والحالاوة والنضرة.
9- أنه يُورث الذاكرَ المحبةَ التي هي روح الإسلام ومدار السعادة والنجاة. - ا - أنه يُورث الذاكرَ المراقبةَ حتى يُدخله في بي باب الإحسان، فيعبد اللهَ كأنه يراه، ولا يستطيع الغافل عن الذكر الوصول إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد المتا لألكاسل إلىن الوصول إلىن البيت.

 r
 تعالىن، بخلاف الغافل؛ فإن حجابَ الهيبة رقيقٌ في قلبه.

 7 ا 17 - أنه يُو رث الذاكر حياة القلب.
IV - أنه قوت القلب و الروح، فإذا فقده العبدُ صار بمتزلة الجسم إذا حِيلَ بينه وبين غذائه. ^1 1 - أنه يُورث صفاء القلب من صدئه. 19 - 19 - أنه يَحُطُّ الخطّايا ويُذهبها.
r • ا Y - أن العبدَ إذا تعرَّف إلى الهّ تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. KY - أنه يُنجي من عذاب اله تعالى'.
شץ - أنه سببُ تنزيل السكينة، وغشيان الرحمة، وحفوف الملائكة بحَلَقات الذِّكر.乏 Y - أنه سببُ انشغال اللسان عن الغِيبة والنميمة و الكذب و الفحش والباطل . Y - أنه يُسعد الذاكرَ بذكره ويُسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان. Y

YV

 Y Y - أن العطاءَو الفضل الذي رُتِّب عليه لم يُرتَّب على غيرّ غيره من الأعمال. - ب- أن دواَ ذِكر الربِّ تبارك وتعالى يُو جب الأمانَ من نسيانه، الذي هو سببُ شقاء العبد في معاشه ومعاده.

 جتتي وبستاني في صدري، إن رُحْت فهي معي لا تُغارقني، إن حَبْسي خلوةٌ وِّهُ وقَتْلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. (أي: قاتلونا) بالسيوفُ العارفين يقول: لو عَلِمْ الملوكُ وأبناءُ الملوكُ ما نحن فيه لَجَالَدُونا عليه وقال آخر: مساكينُ أهلُ الدنيا؛ خرجوا منها وما ذاقوا أطيبَ ما فيها؟ قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذِكره.

اس - أن الذِّكرَ نورٌ للذاكر في الدنيا، ونورٌ له في قبره، ونورٌ له في معاده، يسعى بين يديه
على الصراط.

ץ ب - لما كان الذِّكر متيسرًا للعبد في جميع الأوقات والأحوال، فإن الذاكر وهو مستلقٍ
على فر اشه يسبق (أي: في الفضل والخير) القائمَ الغافل .
 كلَّ شيءٍ.
ع ع- أن الذكر يُيّْه القلب من نومه، ويُوقظظه من غفلته.
 rץr- أن ني القلب قسوةً لايُذييها إلا ذِكر الهَ تعالى.
 في ذكر الهّ تعالىن.

 ومالائكته فقد أفلح كلَّ الفلاح وفاز كلَّ الفوز .

ا ع- مَن داوم علىن الذِّكر دخل الجنة هستششرًا فرحًا بما أنعم النّهُ عليه.

Y التطوعات بدنيةً كالجهاد أو مالية كالصدقة أو بدنية ومالية كَحٍِّ التطوع.
 ويجعل قرة عينه فيها.



ع－الملائكةُ تبني للذاكر دورًا في الجنة ما دام يذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء．
7 §－الذِّكر سَدّّ بين العبد وبين جهنّ الِّم والعياذ بالهَ تعالىن، فإذا كان ذِكرًا دائمًا محكمًا كان سَدَّا محكمًا لا منفذ فيه． V V－الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب．
＾＾－كثرة الذكر أمان من النفاق، فإن المنافقين قليلو الذكر له تعاللى، كما أخبر



9 §－الذكر يجعل الدعاءَ مستجابًا．

## 米 米 米

## 

## 








## Yצ7－بـاب ما يقوله عند نومه واستيقاظه





## 

## والنهي عن مفـاروتّها لفير علذر

رَا





















جَنَّتَكَ قَالَ：وَهَلْ رَأَوْا جَتَّتِ؟ قالوا：لا، أَيْْ رَبِّ．قَالَّ：فكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّي؟！قالوا：



 （YミV／ME๕へ） الشَّ







（YミV／M\＆O．）








## 


 وَهُهَ مَا بَيْنَ الحَضْرِ وَالمَغْرِبِبِ．




## 

 وَآَلْحَالِ لِوقال تَعَالَىْ:



(Y\& / /\&or)















بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا في هذِهِ اللَّيَلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أعُوذُ بِكَ مِنَّ الحَسَسَلِ،

 (Y£へ / / \& © (Y)






وقال: (حديث حسن صحيح".
Y६Q- بـاب ما يقوله عنـلد النوم



(Y\&Q / و\&०へ)


























## ＊＊＊

## 17- كتاب الدعوات

## . 0 - بـابابالأمر بـالدعاء وفضضله

## وبيـان جمل من أدعيته

 وقال تَعَالَى:


الآية [البقرة: 711]
وقال تَعَالَى :
 والتّزّمذي، وقال: (حديث حسن صحيح").



الآَخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّأِرِ)، متنَ عليه.
 ربِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ.


















 (Y0. / / \&V६) وعن أنس (Y)
 المَحْيَاوَالَمَمَاتِّ،





فينبني أنْ يُجمع عينجهما فُيقال: كيُيرًا كييرًا .



 شَيْءٍ قَدِيرٌّ) . متغت عليه.
(YO• / /EVV) شَرِّ مَا عَمِلْتُ ومنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ)، . رواه مسلمَ





يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعَ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لهاًا). رواه مسلمَ



وأَنْتَ المُوَوَخِّ، لا إلِّهَ إِلَّا آْنُتَ).

 صحيح|"! وهنا لنظ أبيداود.




وَمِنْ شَرِّر مَنِيِّي (أي: يعني فرجهه) ). . واها أبو داودو التّزه مذي، وقال: (حديث حسن).





(ro. / / \& $\uparrow$ ( $)$


(YO. / /\& \&V)











الترمذي، ورواه النسائي من رواية رييعة بن عامر الصحابي، قال الحاكم: (اححيث صحيح الإسناد).









علن شر ط سسلم".

## ＊＊＊

（الدعاء）
الدعاءُ هو إظهار غاية التذلل والافتتار إلن الشَ والاستكانة له．
أقسام اللدعاء؛ يتناول لفظُ الدعاءِ والدعوة في القر آن الكريم معنيين：الأول：دعاء العبادة، （أي：التعبد واتذلل）والآخر دعاء المسألة（أي：الطلب）．

فدعاء العبادة هو الذي يتضمن الثناءَء علئ الهّ بما هو أهله، ويكون مصححوبًا بالخوف
 يضره．وكلُّ مَن يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود بحقِّ．
 فالعبُد يدعو للنفع أو دَفْع الضر دعاءً المسألة، ويدعو خونًا وار ورجاءً دعاءً العبادة．

 لَا يُحِبُ اَلْمُعَتَدِيَِ


 أُعطيه إذا سألني. وقيل: أُثيبه إذا عبدني. والقو لان متالازمان ولا ينفصانان.
 وَخْفَيَةُّ المسألة والطلب المُتضمِّن دعاءَ العبادة، ولهذا أَمَر بإخغَائه وإسراره، وفي هذا الإِخفاءِ

فو ائُّ عديدةٌ، منها:
1 - أنه أعظمٌ إيمانًا، لعلم صاحبه أن الهَّ يسمع الدعاءَ الخغيَّه. ץ - أنه أعظمُ في الأدب والتعظيم والتضرع و الخشوع و الذلة في الدعاء.
rـ - أنه أبلغ في الإخلاص.

ع - أنه دليلّ علىن قرب الداعي من مولاه القريب منه، وليس من مسألة البعيد للبعيد،
 قريبٌ من داعيه وقريب من عابديه.

0 - أنه أبعدُ للداعي من القو اطع التي تقطع عليه خشوعه، والمشوشات التي تشغله.
7 - أن فيه إخفاءً لنعمة الذكر والتعبد عن أعين الحاسدين.
V - أن الدعاءَ نوعٌ من الذكر مُتضمِّنٌ للطلـب منه و الثنـاء عليـه بأسـمائه الحسـنـن وأو صـافه

 قال مجاهدُّ وابن جُرَيجِ: أَمَر أن يُذكر في الصدر (أي: في القلـب) بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت أو الصياًح.
 والصياح، ومنها أن يدعوَ الإنسانُ لنفسه (أي: بما لا يجوز أو يحدث)، بأن تكونَ له منزلةُ نِّيِّ،

أو يدعو في أمر محالٍ (أي: مستحيل)، أو أن يدعو طالبًا معصيةً، أو أن يدعو بما ليس في
الكتاب والسنة (أي: يخالفهما).
وقال الإمام مالكُ نَرْحْنَّةُ: أَكْره للر جل أن يقولَ في دعائه: يا سيدي، يا سيدي، يا حنان،
يا حنان، ولكن يدعو بما دَعَتْ به الأنبياءُ: ربَّنا، ربَّنا.
وقال ابن تيمية رَحَّاْنَّة: الاعتداءُ في الدعاء يكون تارةً بأن يسألَّ ما لا يجوز له سؤألُه من المعونة على المحرمات، وتارة بأن يسأل ما لا يفعله اللهُ، كأن يسأل تخليده إلىن يوم القيامة، أو بأن يرفع عنه منازلَ البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب ونحو ذلك مما

 مسألةَ مسكينٍ مُتضرِّع خائنٍ فهو معتلٍِ. ومن الاعتداء أيضًا أن يعبده بِما لم يشرع، أو يُشني عليه بما لم يُثْنِ علىن نفسه، ولا أَذِنَ فيه، فإنِ هذا اعتداءٌ في ني دعائه الذي هو ثناء وعبادة، وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب.



برقم (97)،،و أحمد في المسند برقم(I IVAT ) ،وقال الأرنئوط: حسن لغيره.
 وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر مَن حَضَر، ألستم مُقرِّين بالإساءة؟ قالوا: بلى'. فقال: اللهُم إنا
 مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. فرفع يديه ورفعوا أيديهم فُقُقوا. آداب الدلدعاءٌ : من آداب الدعاء كما ذُكِر عن الإمام الغزالي رَّحَّانَّة:
أن يترصَّد لدعائه الأوقاتِ الشريفةَ، كيوم عرفة من اللَّنة، ورمضان من الأشهر، ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقت السَّحَر (أي: الجزء الآخر من الليل) من ساعات الليل.


 وأن يغتنم الأحو الَ الشريفة (أي: التي يمر بها العبد)، كحال الز حف (أي: لقتال العدو)، وعند نزول الغيث (أي: المطر)، وعند إقامة الصالة، وعند إفطار الصائم، وحالة السجود، وفي المالي حال السفر.



وأن يدعو مُستقبِلَ القبلة، مع خَفْض الصوت بين المخافتة والجهر، وألا يتكلف
 مُتضرِّع، والتككُّف لا يُناسبه.
وأن يخلص في الدعاء والتضرع والخشوع والرغبة والرهبة، وأن يجزم الدعاء ويوقن
بالإجابة ويصدق رجاؤه فيه.



وأن يُحَِّّ في الدعاء، ويكون ثلاثًا، كما ينبغي له ألا يستبطئ الإجابة.

وأن ينتّح الدعاء ويختتمه بذكر اله تعالى والصاة على النبي

وأن يتوب ويرد المظالم ويقبل على الله هِّلّ بكامل الهمة، وهو الأدب الباطن، وهو الأصل في الإجابة، مع تَحَرِّي أكل الحّلادل
 اللدعاء في القرآن الكربه: ولفظ الدعاء ورد في القرآن على' وجوهِ، منها:


الثاني: بمعنح العبادة: الثالث: بمعنى النداء: الرابع: بمعنن الاستعانة والاستغاثة:

 أعرضها عليكم.


[النور: זד].

قال بعضُ الصحابة في معنى قوله تعالىْ:

بها (أي: يسمعها غيرك فيعيرك بها).

قال بعضُ أهل العلم: ادعُ بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق. ومن فوائد الدعاء سرعة الفرج وتفريج الكرب، ويَشَغَل العبَد بذنبه وعَيْبَه عن عِيب غيره، مع مداومة الشعور بالضعف والحاجة، فلا يز ال يدعو حتى ينال حاجتهَ ويُعَدُّ من من
 المسلم بأنه في معية الحقِّ دومًا.

## 米 米

## 

قَالَ السُتَعَاَلَى :



 لأَخِيهِ بَِهْرِ الغَيْبِ إِلَّا قَالَ الَمَلَكُ: وَكَكَ بِمِثْلٍ الَ رواهمسلم.

 وَلَكَ بِمِثْلٍ". رواه سِلم.

## ror - بـاب في هسـائل من اللـعاء


 ( (الا تَدْعُوا عَلَنَ أَنْفُسِعُمْ؛ وَلا تَدعُوا
 فَيَسْتَحِيبَ لَكُمْا". رواهمسلم.
 سَاجِلٌّ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَا). رواهنسِلم.

دَعَوتٌ رَبِّي، فَلَمْ يُسْتَجَبْبِلِي". متنق عليه.

 أَيَسْتَجِيبُ لي، فَيَّتْحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُعُ الُُّعَاءَا).
(Yor/10..)





ورواه الحاكم من رواية بَبي سعيدٍ وزادفِيه: (أَوْ يَدخِرَ لَهُمِن الآَجْرِ مْلْها)ا).

 الأزْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ العَرِيمَ". متنق عليه.

## 




[مريم:Y0-7ז].

وقـال تَعَالَىْ:














و الغيظ بتر كهم العشاء بسببه).
 شَبِعُوا، وصارتْ أكثرَ مما كانتْ قبلَ ذلكَ، فنظرَ إليها أبو بكر فقالَ لامر أَتِّهِ يا




 رَجُلٍ فَأَكَكُو ا مِنْهَا أَجْمَعُونُ عَنِ

















( الا

رواه البخاري، ورواه مسلم من رواية عائشة، وفي روايتهما قَاَّا ابن وهب: (امحَدَّتُونَّ) أي:











 شَيْخٌ كَيرٌٌ مَنْتُونُ، أَصَابَتْنِي دَعْوْةُ سَعْدٍ.











فِيهَا، فَوَقَعَتْ فِيهَا، فكانتْ قَبْرُها.








 . بن بشر





 أَخْبْرْ عَنَّا نَبَّكَ وَ





 الحَارِثَ يَوْمَ بَكْرٍ









بِدَدًا، وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا وقالْ وقالْ










 وفي الباب أحاديث كثيرةُ صَحيحةٌ سَبَقَتْ في مَوَاضِعِهِا مِنْ هَنَا الكِكَّابِ، مِنْهَا




وبالهَ التَّوفيق.
 كَذَا، إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ. وروها البخاري.

## 

## YO\&- بـاب تـحريم الْيبية والأمر بحفظ اللسـان

## قَالَ النَّ تَعَاَلَى : 

 وقال تَعَالَى: مَمْتُولَا وقال تَعَالَىْ:

 (10011)







(YO / / O1\&)













القَاسِي". روها التَرْمَيْي".
(TO \& / 1019 ) وعن أَبي هريرة









 بَلَعَ






(YO / /OPY) وعن أَبي هريرة (Y)



 شَهْرِكْمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، ألا هَلْ بَلَّغْتُ، .متنق عليه.












## Y00 - بـاب تّحربـم سماعالفيبةّ

## 

## 

 وقال تعالى: وقال تعالى: :








 الدالو وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين.






## 





 التوصل إلِن إزا الة المنكر، فَإنْ كَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ كَانَ حَرَامًا



 سَسَذْكُرُهُ في فَدِيثِ هِنْرِ إنْ شَاءَ السَّهُ عَعَالَى .

 وَاجِبٌ لْلْحَاجَةِ.









 الخامِسِ: أنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِسْسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِه كالمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الخَمْرِ، ومُصَادَرَةِ

 سَبَبٌ آَخَرُ رِمَّا ذَكَرْنَاُُْ




وَوَلائِلُهَا مِنَ الأحادِيثِ الصَّحِيحِة مشهورَّةُ، فمن ذَلِّكَ:





 الجَهْمْ فَكَلَيَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِهِ) متْتع عليه.
 عَنْ عَاتِقِهِه). وقِيَلَ معناه: كييٌُ الأسفارِ.




 تَصْدِيِي: رُكُوِسَهُمْمْ متثت عليه.




## * * *

( (الفِيبة )
الِيِبة: هي ذِكْر مَسَاوي وعيوب إنسانٍ هي فيه بالحقيقة أمام الآخرين، ولكن في غير

 أو في ثوبه أو في داره أو في دابته.



 الفرق بين الثِيبة والبُهتان والشَّتْم:

الغِيبة أن تذكر مساوي الإنسان التي هي فيه حقيقة من دون كذب وني








واعلم أن أي إشارة، بالمحاكاة أو بطريقة يفهمها المخاطب، تُفيد التنتص للإنسان الغائب عن المـجلس صارت غِيبة، سواءٌ كانت بالكالام أو الغَمْز بالعين أو حتى كتابة الِّ بالقلم، فإنه كما يُقال: أحد اللسانين.

ومن ذلك أيضًا التنقص والغيبة بطريقة أهل الدين، وذلك حين يذكر أخاه فيقول عنه:
 صاحبه ويمدح نفسه، ويبدو كأنه يدعو له وإن كان يُخخي رغنيا وغبنه في اتهامه بالنتص والعيب. ومن الغيبة كذلك: الاشتراك في الاستماع لها أو السكوت عنها، إلا أن يدافع عن المغتاب إن استطاع، فإن خاف قام من المـجلس أو قطع الكالام بكام آخر أو على الأقل أنكر ذلك بقلبه.
 .



وقيل: نَّزّه سمعك عن استماع الغيبة كما تنزه لسانك عن الخوض فيها.
حل الفيبلة وضابطها :
حد الغيبة وضابطها هو: تنهيمك المخاطب نقص وعيب إنسان بعينه غائب عن المجلس بإحدى الطرق التي ذكرناها سابقًا، والغيبة صدق ليست كذبًا ولكنها أضر وأقبح من الكذب، لما فيها من العار والضرر والأذنى، فالغيبة هي أقبح الصدق. قال الماوردي رَّحْنَّهُ: والغيبة أيضًا خيانة وهتك ستر بسبب حسد أو غدر .


وقال الحسن البصري تَّحَّنَّهُ: الِْيبة فاكهة النساء (أي: يتلنذون بها) .

لك ما حرم الله عليك (أي: أراد ألا يتساهل معه حتى يخاف من تكر ارها) .


يعيبوك بسبب تطاولك عليهم بالغيبة والسب).
الأسبـاب البـاعثةٌ على الفيبة :
1 -أن تكون بينهما شحناء، فيحاول أحدهما أن يشفي غيظه، فإنه كلمـا ذكـر غريمـه تَشَفَّنى
بذكر عيوبه ونقائصه، فيشني ذلك غيظه، وهذا للأسف من قلة الدين.
وقد لا يجد فرصة فلا يستطيع التشفي، فيحتقن الغضب في داخله ليتحول إلى حقد ورغبة في الانتقام، فالحقد والغضب من بواعث الغيبة كذلك. Y - الرغبة في مجاملة الأصـحاب والـزملاء في ذكر مسـاوي مَـن يكرهـون: فبعض النـاس يجامل أصحابه، وإلا نغرواعن صحبته، ويظن ذلك للأسف مـن حسـن العشـرة مـع أصحابه؛ فيغضب لغضبهم في الباطل محجاملة لهم.

سـ - رغبة التكبر وإرادة رفع نفسه فـوق خصـمه: فيقصـد بـذكر مسـاوي غيره إنتـاص قــره ورفع قدر نفسه وأنه الأفضل والأتقى والأعلم والأصدق.
ع -قد تكون مححاولته في الغيبة هي لتبرئة نغسه من تهمـة مـا، فيـذكر فعـل أو مسـاوي أخيـه،
وكان الأولىن أن يُبرئ نفسه فقط ولا يفضح أخاه لتبرئة نغسه وإيجاد عذر لها. 0 -الحسد: فربما يحسـد مَن يُثني النـاس عليـه ويذكرونـه بـخير، فيتمنـن زوال نعمتـه فـلا يجد سبيًا أمامه إلا القدح و الذـم فيه، وقد يكـون هــا مـع صـديق لـه أو رفيق، وهــا عين الحسد؛ لأنه يكره أن يسمع الثناء عليه.

7 - رغبة التلهي ((والهزار)" والضحك والمسامرة: حتى إن بعض الناس يتكسبون من ذلك.
V-حب السخرية والاستهزاء من الآخرين.

سيئات صاحبه تنتقل إليه．

 عليها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئكاك علئ التمام．
 فيقول：لو كنت مغتابًا أحدًا لاغتبت والديَّ، لأنهما أحق الناس بحسناتي．

## ＊米

## YOV－بـاب تحريم النميملة

## وهي نقل الكامر بيني النـاس على جهة الإفساد

قَالَ الهَ تَعَاَلَّ：
وقال تَعَالَىْ：

يستوفِي سسابه أولَا)1). متنت علي.










## 米 米

## ( النميمة" )

وهي نَقْلُ الكالام بين الناس بعضهم إلى بعض بقصد الإفساد، وحكمها أنها من


والنَّمَّام هو الذي يكون مع الناس يتحدَّثون فيكشف بعض أسرارهم، وينمٌّ عليهم ويُخبر عنهم ما يكرهون، سواء كان الكشف بالكالام أو الإشارة أو بغيرهما.
أما القَّتَات: فهو الذي يستمع لحديث الآخرين وهم لا يعلمون ثم ينمُّ عليهمَ، وقد قيل إنه آخر الناس خروجًا من النار أو دخولًا للجنة.
وحدُّ النميمة هو كشفُ ما يكره كشففه عن الآخرين، سواء كان ذلك من الأقوال أو من الأعمال، كمن كشف عملًا أو مالًا يُخفيه شخص عن الآخرين أو مسشُمر عن آخر . والنميمة من أسوأ الصفات والخلال الذميمة، وتدل علىن نفس سقيمة مريضة، وطبيعة لئيمة مشغوفة بهتك الأستار وإفشاء الأسرار وإدخال الأضرار، مما قد يؤدي إلىن سفك الدماء وانتهاك المحارم واستباحة الأموال. وقيل في قوله:
 وقيل: النميمة سينٌ قاتل . وقال أديبٌ: لم يمشِ ماشٍ شٌٌُ مِن واشٍ (الذي يفشي سر أخيه مما يكره). فالنَّمَّام يجمع بين خُبث الغِيبة، ورغبة الإفساد بين الناس، وهذا من اللؤم والدناءة والغدر مما يتسبب عنه التقاطع والتدابر والتباغض، حتى بين المتحابين أو المتقاربين أو المتزوجين. وكان يقال: ظُلْم منك لأخيك أن تقول أسوأ ما تعا تعلم فيه.
وقال حكيم: إياك والنميمةَ؛ فإنها تزرع الضغائن وتُورث الأحقاد. فالنمام يُنسد في


## ( السهعالـــة )

وهي نَقْلُ الحديث إلى السلطان أو الحاكم أو الكبير عمومًا للإيقاع عند الحاكم، وهي شُّ أنواع النميمة، لأنها تجمع بين مغسدة الغيبة ولؤم النميمة والتغرير بالنغوس


 والنميمة دناءة، والسعاية رداءة، وهما رأس الغندر وأساس الشر .
وقبول السعاية من قائها شُّرٌ من نعلايا، لأن السعاية دلالة وتوجيه، والقبول با با إجازة





 علاجالننيية:

 . 7 T: - أن ينهاهن عن ذلك ويقتح عليه فعله.


[الحجرات: ז I ].

- ألا يحملك النمام على أن تتجسَّس على أخيك؛ لقوله تعالى: - ألا ترضى لنفسكك أن تكون نمامًا، فتحكي نميمةَ مَن نمَّ لكَ، فتصير نمامًا ومغنابًاً، وتفعل ما نهيت غيرَك عنه.


## قصص في النميهة:



 وإن شئت عفونا عنك؟ فقال: العُوَ يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدًا. اهـ. قصـةٌ:ذُكر أن حكيمًا من الحكماء زاره بعضُ إخوانه فأخبره بخبر سيئ عن بعض
 إليَّ، وشغلت قلبي الفارغ، واتهمت نفسك الأمينة. أي بنعل السعاية والوقيعة. اهـ.

 فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق. فقال الزهمري: لا يكون النيال النمام صادقًا. فقال سليمان: صدقت. ثم قال للر جل: اذهب بسلام. اهـ.
وقال رجل لعمرو بن عييد: إن فالانًا (أي: يشير إلن عالموصديق) ما يز ال ال يذكرك في في قصصه
 أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره، ولكن أعلمه أن الموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، والهّ تعالى يحكم بيينا وهو خير الحـي الحاكمين.

وقال لقمان لابنه: يا بني، أوصيك بصفات إن تمسكت بها لم تزل سيدًا على الناس: أحسن
 أَقاربك وأتُّهم من قبول وشايةِ واشٍ أو سِعَاية ساعٍ بالنميمة أو سماع باغٍ أو ظالم يريد فسادك

ويرجو خداعك، واختر من الأصحاب من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك. وقال بعضهم: لو صح ما نتله النمام إليك لكان هو في الحقيقة المجترئ بالشتم عليك، والمنقول عنه النميمة أقل سوءًا وأولى بالعفو منك؛ لأنه على الأقل لم يجترى ألى أن سَيُبَّك في وجهك.
قصـة : وسأل رجلّ عبد الملك بن مروان أن يكلمه سرًّا، فقال لجلسائه: إذا شُسّم قوموا. فلما تهيأ الرجل للكلام قال له: إياك أن تمدحني فأنا أُ أعلم بنغسي، أو تكذبني فإنـي إنه لا رأي
 الحديث الخاص معي). قال: أقلني. اهـ. قّصـة: ودخلل رجل على الوليد بن عبد الملك وكان واليًا على دمشق، فقال: عندي


 كاذبًا عاقبناك، وإن شئت أقلناك. قال: أقلني. اهـ.



وجاء رجلٌ لابن سيرين يُعاتبه ويقول: بلغني أنكَ نِلَّ مني. قال: نغسي أعز عليَّ من ذلك.

*     *         * 

rOA - بـاب النهي عن نقل الحليثيثوكلام النـاس
إلى ولاة الأمور إذا له تّلـع إليه حاجةٌ كخوف مفسلدة و ذحوها
 وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله.



## 

قَالَ الهُ تَحَاَلَى：









## ＊＊＊

（النفقاق）
الكذب في القول هو فعل اللسان، أما الكذب في القلبو الجوار الحو فيسمى نفاقًا، حيث يُظهر الإنسانُ الخيرَ ويُطُن السوء، فالنغاق هو الكذب في الأفعال، وهو أيضًا المكر والخديعة．

## أنواعالنفاق ：والنفاق نوعان：

الأول：النغاق الأكبر، وهو أن يُظهر الإنسان الإيمان في اعتقاده ويُيطن الكفر، وهذا



 نسي ورغب فيها، فاتَّتم نسسه بالنفاق العملي．

والرياءُ داخل في معنح النغاق العمليِّ، الذي هو إظهارُ التعبُّد لهَ من أجل أن يراه الناسُ فيحترموه ويحمدوه عليها؛ فإنه بهذا يطلب الجاه والمنزلة في قلوب الناس لا يقصد ثوابًا
من الله في الآخرة.

ومِن أشدِّ أنواع نفاق العمل أن يُظهر الإنسانُ الُخيرَ لا ليُحمد فقط، بل أيضًا ليتو صل
 منافق مذموم، وهذا خلاف التجمل للناس الذي يُظهر فيه المرءُ الخِيرَ الذي في نِيُ
متعمدًا احترامًا ومحجةً لأخيه.
 مكره وخبثه؛ ولهذا كان مصير صاحبه الدرك الأسفل من النار. أما النفاق في العمل فهر


 أهل السوء والفجور ليُقِرَّهم على باطلهِ الها وهو اهم ؛ طمعًا في مال أو منصب أو جاه.





 عليمًا؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور (أي: الظطمو التجاوز). يُسِرُّون واليوم يجهرون. حُخَيفة بن الِيَمَان: إن المنافقين اليوم شٌٌ منهم على عهد النبي، كانوا يومئذ

وقال ابن مسعود: إنكم ترون الكافرَ من أصحِّ الناس جسمًا وأمرضهمـ قلبًا. وسئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على علن نغسه النغاق؟؟ قال: ومَن يأمن

على نفسه النفاق؟
والمنافق مريضُ القلب، يفرح إذا أصاب المسلمين ضرٌّ أو مصيبةٌ أو أذذَّ، ويحزن إذا انتصروا أو نالوا خيرًا .
التثلق : وهو مدح الآخرين، غير المستحقين، ممن هم أعلمي منه مكانة، بما ليس فيهم؟؛
 للأو لاد أو رفع همة المساكين والضعفاء. والمتملق شرٌ عليك من صاحب العداوة؛ لأن هذا يَسهُل اتِّقاء شرِّه، فهو معروفٌ
 الصراحلةٌ وهي عكس النفاق، فهي فتح قلوبنا ويواطننا لمن نخاطبهم، فالصريح من
 الصراحة المحمودة أن تقول كلَّ ما تعرف، فهناك مجال للقول وآخر للسكوت، وليس من الصراحة جرح أحاسيس الناس ومشاعرهم من غير حاجة تدعو لذلك أكو وليس من الصراحة أن تفخر بأعمالك أو تُغشي ما تعرفه من أسرار نفسك أُ أو بيتك أو جير انك أك أو أصدقائك ولو كان حقًّا. فهناك فرقٌّ بين الصر احّ احة والوقاحة.
 أخلف بعذر يستطيع التغلب عليه، فهو كاذب، وإذا أخلف بغير عذر فهو كاذب أيضًا،
 وعلينا ألانُلح في اتصالاتنا على معرفة كل الحقيقة، ولنسمح للبيوت أن تستر شيئًا من أسرارها، ولنسمح بذلك ممن لجأ للتورية في الكالام ولم يصرح بمر اده كله، فلا نُلجئ امر ألة أو أو طفلاً إلى الكذب أو الحلف الكاذب لإخفاء أحد و الديه، فهذا ليس من المروءة أو الأدب.

## * * *

## -

قَالَ الهَ تَعَالَى:








وَقَّد سبق بيانهُ مَحَ حديث أبي هريرة بنحوه فيباب (الوفاء بالعهله،.




















































ونِساءٌ عر اةٌا).




ََيَرْجِ كما كَانَا).

وَوَبَابٌٌ.
















## 

















## rr r



 （







米 米 米
（ الكذّب）
إن الكذبَ مِن أقبح الصفات والخلال وأوضعها؛ لهذا نهت عنه الشُريعة الغراءه، والكذب







 وقيل في منور الحكم: الكذاب لص؛ لأن اللص يسرق مالكَك، والكذاب يسرق عقلك. وقيل: الخَرَس (أين: الصمت) خير من الكذبَ وقيل: الصادق مَصُونٌ جليل، والكاذب مَهِينٌ ذليل.

 أمن ولا راحة؛ لهذا قيل: من قلَّ صِدقه قلَّ صديقه (أي: المقصود صصيت الحتق وليس الباطر).



 الصدق شرفُّ لهم يوجب عليهم المحافظة عليه وإن أعقب ذلك شرًا علياّ اليهم.
 أعقب ذلك خيرًا ماديًّا، والناس لا يحبون بالفطرة الانتساب لانساب للكاذيين . فقال ابن السماكّ:

 للمروءة، ولو لم يترك العاقل الكذب إلا مروعة لكان بذلك جليريًا، فكيف وفيه الإثم والعار؟! الأسباب الداعيةإلى الكذبّ:
أولا: رغبة الكاذب في اجتلاب منغعة أو دفع مضرة، فتُوهمهن نفسه الأَمَّارة بالسوء

 والكذب من أجل دفع المضرات عن نفوسهم التي يتو همونها.

يرفعني الكذب وقلما يغعل .

أمنت العقاب بسبيه).
قال الجاحظ: الصدق والوفاء توءمان، والصبر والحِحِ توعمان، فيهن تمام كل دين







 قال الجاحظ: لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده ثالثا: التشفي من عدوه والنكاية به، فيصغه بقبائح ليست فيه انتقاصًا لقا لقدره بين الناس

 ذلك عليه؛ لأن العادة طبعٌ ثان و العادة أملك.
قال حكيم: من استحلىن رضاع الكذبِ عَسُر فِطامُهـه
 الحقيقة أن يُصدِّق نفسهـ خامسا: قلة دينه ونتص مروءته، فإنه لا يجد من دينه الضعيف ما يمنعه من
 كذبات، حتى يصير مكذوبًا.

## أنواعالكذْب :


 حتن قلنا: ليته سكت. متنت عليه.



وفي هذا الكذب والجر أة على النَ باستعمال اسمه


 ثانيا: ما لا يتعلق بحقوق العباد، ولكنه يؤكد كلامه حلفًا باليمين، فينه جر أة علمن الهُ


 ثالثا: ما ليس متعلقًا بحقوق الناس ولا يحالف بالله فيه، ولكن لِيُضحِك الناس


فقد استهان بأمر الكذب من استلذَّه ليشجع به الأولاد والصبيان ليقلدوه، فتعم البلون كما نرين.

 لكن الشرع أباح لنا ارتكاب بعض المنهيات للضرورة، فأجاز للمُضطِرِّ أكَلَ مال

الغير لدفع الجوع الذي يصل إلى حد الهالك، فقد تقرَّر من مبادئ الشريعة أن الضرورات تُبيح المحظورات.

 ولكن الشرع قيَّد ذلك بالقدر المعتبر، وليس على هوى النـاس، وذلك أيضًا مما تقرر من بدهيات الشريعة من أن الضرورات تقدر بقدرها ويسعن في إزالتها؛ ولا فلا

 فلا يتكلم بالكفر؛ لأن القدر الزائد عن حدِّ الضرورة كأنه اعتداء على صالهِ صاحب
 المصالح والتمتع بالشهوات تحت ستار الضرورة.

 العلم والفقه والاختصاص


 للدم، وهذا أمر واجب شرعًا، فإن كان قولُكَ الصِّدْقَ سينجم عنه سفك دم أحـو أحدهما فالكذب في إخفائه واجب.

 بن أَبي مُعَيْطٍ
 وَحَديثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا.

وشبيه ذلك أن يأخذك ظالم أو حاكم جبار يُريد مالكَك، فللمرء أن يُنْكر ماله ويكذب، وكذلك إخفاء بعض أسر ار أخيك، مثل ماله وسِينه وتطيبب قلب مَن تعتذر إليه تجملًا ولِّ بإنكار الذنب، ولكن بالاعتدال والقسط. والميل إلىن الصدق أولىن دائمًا، ولكنّ من دون المساس بحقوق الغير مع حغظ أسرارهم.
وأكثيُُ كذبِ الناس لزيادة الجاه والمكانة الاجتماعية، أو الحصول علئ الأموالي، أو لحظوظ النفس والشهوات الأخرئ، فيجب ألا تتعدين في استخدام الرخصة الهسموح با شرعًا حدود الضرورة.
والالتجاء لاستعمال المعاريض، أي عدم الإفصاح بكل مراده، أولىن، وقد روي عن


 إليه، فالعبرة بالقصد لا بالشكل والصورة، فيتجه إلىن المعاريض .






فصدق أبو بكر في قوله، وورَّن وأخفقن وأوهم عن مر اده.
 مواطنه كالصدق في مواضعه، ولكن الشأن فيمن يُحسنه ويعرف مدانِ مداخله ومخارجهه، ولا يجهل مضايقه ولا ينساه، بل يحفظه.
ومعلوم أن مِن أعظم الأمور في الدين هما الحربَ والصاحَح، والكذب مباح فيهما

للضرورة. وعلينا أن نسمح لمن لجأ للمعاريض بذلك، فال نلح في اتصالاتنا لمعرفة كل

 فهذا ليس من المروءة أو الأدب.

## * * *

## r r


 وقال تَعَالَى: :






## * * *

## (شهادةالزور)

الزور: هو الكذب الذي قد سُوِّيَ وَحَسُنَ فَ الظاهر ليحسب أنه صدق.
وشهادة الزور: هي الشهادة بالكذب؛ ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نسس، أو

$$
\begin{aligned}
& \text { أخخذ مال، أو تحليل حرام، أو تحريم حلال، وشهادة الزور من الكبائر. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أحدها: الكذب والافتراء. }
\end{aligned}
$$

الثـاني：أنه ظَلَمْ الذي شهد عليه حتى أخذذ بشهادته مالَه وعِرْضه ورُو حه أحيانًا．

 قِطْعَةُ مِنَ النَّارِر）متنق عليه، واللفظ للبخاري．




وأجمع الفقهاء على أن شهادة الزور كبيرة．ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلًا أو
 الزور و قبو لها كالاهما من الكبائر ．
وشهادة الزور سبب لسخط الله تعالىن، وضياع لحقوق الناس وظلمهـم، وفيها تقوية للظالم وإضعاف للمظلوم، وهي سبب للحقد والكراهية．

## 米 米 米

## 



 المُؤْمْنِ كَقَتْلِهِه）متغق عليه．


شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ)، . رواه مسلم.

(YT / / 000 ) وعن ابن مسوود

التر مني، وقال: محايث سني").



 (YT\&/looV)

 لَهَا أحَدُّ رواهمسـمـ








## Y70- بـاب جوازلعز أصحاب المحاصي غير الـمعينين

(أي: ويُتصَدَ بالتعيين ذِكْر شخصٍ بعينه واسمه تحلديدًا)
قَالَ الهَة تَعَالَى : وقال تَعَالَى: :



> وأنه لعن المصورين. وأنه قال: (الَعَنَّ اللهُ مَنْ غيَّرَ مَنَارَ الأرْضِ)". أي: حُدُودهَا. وأنَّهُ قَالَ : (الَعَنَ اللهُو السَّارِقَّ يَسْرِقُّ البَيْضَةَّ).

وأنَّهُ قَالَلَ: (الَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيهِ)، و (الَعَنَ اللهُ من ذَبَحَ لِغَيْرِ الله)،.






وَجَمعُ هنِهِ الألفاظِ في الصحيح؛ بعضُها في صَحيحَي البُخاري ومسلمٌ وبعضها في أحَدِهِمَا، وإنما قصدتُ الاختِصَرَر بالإشارةٍ إلِيهمَا، وسأذكر معظهها في أبوابها من هَذَا الكتاب، إن شاء اللَّه تَكَالَىْ.

## M7

قَالَ اللَّ عَـَالَىَ:










(


## Y Y Y - بـاب تحريه سب الأمواتب بفير حت ومصلحة شرعية


وَفِيه الآيةُ والأحاديثُ السَّابِقَةُ في البَّبِ قَبَلَهُ.



## Y7A - بـاب النهي عن الإيذاء








Y99- بـاب النهي عن التبـاغضوالتققاطعوالتلدابر
قَالَ الهَ تَعَالَى :
وقال تَعَالَى :
وقال تَعَالَى :







## 



وفيه حليث أنس السابت في الباب قبله.



## * * *

( الحسلـ )
إذا غضبَ الإنسان ممن هو فوقه في المقام، كمن يغضب من رئيسه أو مديره مثلًا، يُسمَّى ذلك الغضب غيظًا، فإذا كَظَم المرء منا غيظه وعجز عن التشفِّي انقلب شعورُه ذلك إلى الباطن




 عِبَادَ اللِ إِخْوَانًا) . متنت عليه.




# واعلم أن أقدر ما يكون إبليس علىن ابن آدم عند الغضب. الحسلد المحمودو والحسلد الملّموم : والحسد حالتان: 

أما المذمومة: فهي أن تكره النعمة على أخيك وتحب زوالها منه.
وأما المحمودة: فهي ألا تكره وجود النعمة على أخيك، ولا تكره زو الها منه، ولكن تشتهي لنغسك مشلها أو أحسن منها، وتُسمى الغِبْطَة، فعن عبد الله بن مسعود



وقال ابنُ سِيرين دَّحْنَّنَّ: ما حسدتُ أحدًا على شيءٍ مِن أَمْ الدنيا؛ لأنه إن كان مـن أهـل

فكيف أحسده علىن شيءٍ مِن أَمْرُ الدنيا وهو يصير إلىن النار.
 الارتفاعَ عن غيرها، وهذا في طبع الإنسان، والمنافسة من الفضائل؛ لأنها طلبُ التشبه
 وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له، فإن كثر فضله كثر حساده.



## أسبـابالحسلد:

أو لا: العـداوة والبغضـاء: فالعـداوة تُورِث الـُغْضض، فالحاسـد يكره المحسود لظهور

 أصابه بالاء فرح وظن أن ذلك من الله مكافأة له. ثانيا: الكِبْر: فقد يحدث أن بعضًا من معارفه قد تحصَّل علىن مال أو سلطة أو جاهٍ، فلعله

يخشى أن يتكبر عليه فلا يُطيق فكرةَ أن يتكبَّ صاحب النعمة عليه، حيث ير ياه في نظره دونه في القدر والمقام، فلا يحتمل ترفُّعه عليه أو مساواته، وكانِ


 استكبروا أن يكون الرسول بشرًا مثلهم فحسدوه.



 منافسته، حتتى لو كانت عبادة لله، بسبب حـب الحاسـد للتفـرد والرياسـة، مثلمـا كـره اليهود

التصديق بالنبي ئَئَّ



 وبهذا هو مُتسخِّط على الهَ في منحه وعطائه، ليست له راحة ولا غاية لرضاه.

وبحسب فضل الإنسان ونعم الله عليه الظاهرة يكون حسد الناس له، إن كثر فضله
 ولهذا قيل: استعينو اعلى قضاء حو ائجكم بالكتمان؛ فإن كلَّ ذي نعمةٍ محسودٌّ. قال عمر بن الخطاب




بل بسبب خبث النغس، فهذا مما يصعب علاجه، فكأنه مشل السرطان. ويكثر الحسد بين الأمثال والأقران كالإخوة وبني العم والجيران والشركاء، وسبب

 فأصل العداوة التزاحم على غرض واحد، فلا يجتمع متباعدان، أما لو كانوا بين بلدين فلا حسد بينهم، اللهم إلا طالب التفرد والرياسة، ومنشأ جميع ذلك التعلق بحب الدنيا؛ لأنها تضيق على المتز احمين بعكس الآخرة فلا تضيق.
فالعلماء إذا قصدوا وجه الله والتقرب إليه بالتعرف إليه وبالإيمان به، وسائر أعمال

 منك إليه، بعكس المال فهو يرتحل إلىن غيرك إذا ارتحل منك، فمعرفة الله هي الأصل.

## دواءوعلاجالحسلد:

أولَاً: العلم النافع: وهو معرفة أن الحسدَ داءُيُؤذي صاحبه ولايُيُؤي المحسود؛ لأنه
 ويوم القيامة يتقتم من الحاسد إذا خرج حسده إلى القول والفعل. أما الدنيا فالحاسد

ثانيًا: العمل: حيث يفعل نقيض ما يأمر به الحسد؛ فيكلف نفسه المدح للحاسد والثناء عليه، بل ويتواضع له، ويُلزم نغسه الإنعام عليه.



 قال بعضُ السلف: الحسد أول ذنب عُصِيَ اللُّ به في السماء (أي: حسد إبليس لآدم)،
الحسد أول ذنب عُصِيَ الله به في الأرض (أي: حسد ابن آدم لأخيه حتن قتله).
 حَسَدْ. و والحسلُ متششرٌ كثيرًا ابين الناس.
قال حكيم: الناس حاسدٌ ومحسود، ولكلِّلِ نعمةٍ حَسُود. وقيل: ما رأيتُ ظالمًا أشبَهِ بمظلوم من الحسود: تعسٌ دائم، وهمٌّ لازمْ مَ وقلب هائم.

وقيل: يكفيك من الحاسد أنه يغتمَّ في وقت سرورك . وقيل: عقوبة الحاسد من نغسه. سأل أعرابيٌّ الأصمعيَّ: ما سبب طول عُمُرِكّ؟ قال: تَرَكْتُ الحسدَ فَبِقيتُ.
قال رجل لشُرَيحٍ القاضي: إني لأحسدك على ما أرىن من صبرك علىن الخصروم؛



 غير أن يصير الفضلُ إلى الحاسد، فالمنافسة فضيلة؛ لأنها تدعو لاكتساب الفضائل والاقتداء بالأخيار . وقيل: المؤمن يَغْبِطُ، والمنافق يَحسُد. عقاب الحاسلد إذا تقكن الحسلد منه :
1 - حسراتٌ وأسقامٌ بالجسد، ليس لها انتهاء ولا شفاء، فالحسد داء الجسد. Y Y انخفاض منزلته بين الناس إذا اشتهر بذلك، وانصراف الناس عنه، ونفورهم منه،
فالحسود لا يسود.

ب- مَقْت الناس له؛ فلا يجد فيهم مُحِحًّا، بل عداوة، ولا يرىن فيهم صديقًا أو وليًّا، وقد روي عن ابن عباس أنه لما سئل النبيٌّ

ع－التسخُّط والاعتراض علىن قدر الله وقضائه، فلا يرىن قضاء الهَ عدلًا ولا يتنبه لحكمة



فالحاسد مغتاظ على مَن لا ذنب له، وبخيل بما لا يماكه، وطامع فيما ليس له، فحاسد النعمة لا يرضيه إلا زو الها والحاسد مكروه من الناس، عدو لها لهم، لا يحب أححًا جواره ولا قربه؛ فهو مِعْوَلُ هد مِم في المجتمع

## 米 米

## （ الإصـابةّبـالهينز ）


 وقوعها، حيث يستكثر النعمة على المحسود ويتمنى زوالها أو عدم حصولها． أما العائن؛ أي الذي يصيب بعينه، فإنه لا يصيب بعينه إلا مـا يـراه والمو جـود بالفعـل،
 أيضًا، ولا تكون إلا من نفسٍ خبيثة، حيث تؤثر بمجرد نظرة فيسِقط المنظو الـنظور إليـه مريضًا


والحسد لا يقع في الأهل والمال، بعكس نظرة العين التي قد تصيب الأهل والمال． والعين علاجها أيسر من الحسـد، وذلك لسـهولة معرفة الحـائن في كثيرٍ مـن الحالات، ويتم ذلك بالحصول على أثر منه كبقايا وضوئه أو اغتساله أو شربة ماء، ويتم الاغتسال بها． والاستعاذة من شر الحسد يدخل فيها ضمنًا الاستعاذة من العين، لبالغة القر آن الكريم．

## 米 米

با باب - بالنهي عن التجسس

## والتسمع لكلام مز يكره استماعه












 وفي رواية: (اللا تَقاطَعُوا، وَلاَ تَدَابِرْوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الهُ إخْوانًا).

البغاري أكرمرما.


(YY) / ovr)



## * * *

## ( الٌّتْشس )

التجسس: هو التنتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يُقال عن التجسس أنه يكون في
 علىن سرّه.

التجبسس والتحسس؛ قال بعض العلماء: هما بمعنًّ واحد، وهو طلب معرفة الأخبار.


 البحث عما يُكتَم عنك، والتحسس هو طلب الأخبار والبحث عنها. والتجسس هو البحث عن الأخبار، ومنه الجاسوس. والتحسس هو ما أدركه الإنسان بيعض حواسه.













القوموهم له كارهون. أو يتسمع على أبوابهم.




*     *         * 


قَالَ اللَّ تَعَالَىِ:
 الحَدِيثِ1) ،متنتع عليه.

米 米
( سوءُ الثظّ )
 معًا. وهو من الكبائر الباطنة، ومما يجب على الإنسان معرفتيها؛ ليتمكن من إزا التها من
 كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فأثر هذه الكبيرة يدوم ويرسخ في القلب، ويُفسد حيان الناس، بخلاف معاصي الأبدان فإنها سريعة الزوال.

فسوء الظنٌّ بالمسلمين أشد معصية من الزنا والسرقة وشرب الخمر، والتوبة والاستغفار هما سبيل النجاة من مثل هذه الذنوب. قال ابن النجار: من أساء الظن بأخيه فقد أساء بربه؛ لأن الهَ تعالى يقول: النَ



 الظن السيئوكنك لا يتحتق ولا يرتاب).
والظنُّ في كثيرٍ من الأمور مذمومٌّ، ولابن قُدَامة كامٌ مٌ معناه: ليس لأحرِ أن أن يظنَّ بأخيه


 وتُسيئهَ بالآخر، ولكن انظر هل بينهما عداوة أو حسد.




 والسالامةُ في عدم هَتْكَ الأسرار .
أقسام سوء الظّن: سوء الظن قسمان:
الأول : شوء الظّن بالله: ويقول في هذا ابن القيم كلامًا معناه: أكثئر الناس يظنون بالشّ ظن



 منا أن يُعْتّن في قلبه عن هذا.
فالظن المُحَرَّم هنا: هو سوء الظن بالنَ تعالى، ويقابله وجوب حسن الظن بالشَ.


 ذلك من خبث باطنه وسوء نفسه، فالمؤمن يطلب المعاذير لأخيه المسلم وذلك لسلامة قلبه، والمنافق يطلب ويبحث عن العيوب لخبث باطنه. ويحرم الظن السيئ بالمسلمين



 الألباني (صحيح الجامع الصغير) ححيث (1010) ). فإن الحاكم لو شك في الرعية لسلطهم على بعضهم البعض يتجسسون؛ وهذا مما




 عِرْقٌ") متقنق عليه.
قٌصــة: : يقول ستيغن ر. كوفي: كنت في صباح أحد الأيام في قطار الأنفاق بمدينة





 هذا القدر من التبلد والسماح لأبنائه بالركض هكذا دون دون أن أن يفعل شيئًا.

يقول كوفي بعد أن نَفِذَ صبره: التفتُّ إلمن الرجل قائلا: إن أطفالك يا سيدي يُسِيبٌ







 بهذا الموقف في نفوسنا.
 وحتى من دون أن نبحث عن الأسباب التي أدَّت إلى تصرُّف غير متو متوقع من إنسان قريبً





 حولنا من الناس. اهـ.


 وسوء الظن دليل على فساد النية والقلب، ويتولد منه الشحناء والبغضاء يبين الناس، ويؤدي إلى غضب الهّ وسخطه.

## * * *

rVr－بـاب تحريم｜احتقارالمسلمين
قَالَ الهَلْ تَاَلَى：



（YVr／OV\＆）وعن أَبِ هريرة








YYミ－بـاب النهي عن إظهـار الشماتة بـالمسلم
قال اللَ تعالى：： وقال تعالى：



米 米

## (الشهاتة )


 والشماتة أيضًا هي السرور بما يصيب أخاك من مصائب الدنيا والدين، أو السرور بمكاره
 القضاء وشماتة الأعداء. رواهالبخاريُّ. وقد روي: (من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله)".
 وحدوث الفرح في قلب الإنسان بسبب خسر ان العدو وبليته، أمر طبعي لا يستطيع أن يمنعه
 من الشامت ومن الذي تعلقت المصيبة به، و واصة إذا كانت متعلقة بأخ لك وليس عدوًّا.米 米

## YVO - بـاب تّحربه الطمز في الأنسـاب الثابثتة في ظـاهر الشرع



(YVO / / OV )
 الأصغر الذي يستحق صاحبه العذاب إن بقي علن ذلك دون توبة، ولكن لا يخلد في النار) .

## YY7 - بـاب النهي عن الفش والخلخلعاع











 الخديعة.

米 米

## (الخلراعوالغش )







 المخلوط بالماء؛ أي: الذي ليس بخالصر، فالغاشُّ لا يعطي النصيحة و الر ألي بصدقٍ


أنواعالفشٌ :للغشّ أنواعٌ عديدة، أهمها: الغش في البيع والشراء وغيرهما من المعامالات

المالية. و الغش في النصيحة وعدم الإخلاص فيها. و الغش للمرءوسين والمحكومين ومن هم تحت الرياسة والسطوة.



 الظاهرة، كالزنا والسرقة وشرب الخمّ أما النوع الثالث فقد علَّه الإمام الذهبي من الكبائر أيضًا، حيث يغش المديرُ مرعوسيه، ويغش المسئول موظنيه، ومثل ذلك.

## (الملاراةواولمداهنية)













 ولينظر هل تُطْفْئِ إحداهما الأخرىن، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماءُ النارَ.

 الحق في الأقوال والأفعال والصفات، أو يرده عن الباطل بأنواعه، والمداهن يتلطف بصاحبه ليقره على الباطل، وقد يُحَسِّنه له ويتر كه علىن هو اله فالمداراة لأهل الإيمان صفة، والماطِّ المداهنة لأهل النغاق



 الرباط حتى صلحت، فذلك مَتَّل المداري.
 عن أعين الناس بخرقة، واصرف فكركُ عنها. فلا تز ال تزداد سوءًا حتى يعظم فسادها. وقد شرحها ابنُ بَطَّال أيضًا بما معناه: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي من أقوى أسباب الألفة بينهم.
والمداراة غير المداهنة؛ لأن المداراة مندوب إليها شرعًا، والمداهنة محرمة شرعًا،
 ووضحها العلماء بأنها معاشرة أهل الفسق في الأككل والشرب والصار والصحبة معهمم، وإظهار الرضا بفسقهم من غير إنكار عليهم.
فالمداراة هي الرّفق بالإنسان الجاهل في أثناء تعليمه، وكذلك الرفق بالفاسق في أثناء دعوته ونيه عن فعل المنكرات، وترك الإغالاظ عليه، فيُنكِر عليه بلُطف في القول والفعل؛ لتأليفه وترغيبه في الحق ودين الهّ تعالىن.




 رضائي؟ خالِِق الناسَ بأخلاقهم (أي: بالمداراة) واحتجز ألأِ الإيمان فيما بيني وبينك.



إن مَلُّو ها خَالَّيُّها، وإن خَخَلَّوْها مَاَلَدتُها.




معاشرته بُدًّا حتى يجعل الهَ فرجًا أو مخرجًا ونا

 المُتّأوّل، والمريضى، والمو المرأة، والعالم ليقتبس من علمه.

مَن لابد من معاشرته، كالزوجة و الولد والأخ والجار و الشريك وغيره.

وقد يُضطرّر لبعض العادات التي لم تكن جميلة في حقه ما لم تكن إثمًا ومعصية، ألما أو لترك كِ بعض العادات الجميلة لمداراة الناس ما لم يكن في تركها إثم ولا معصية أيضًا، فإن كل ذلك الك


 فيحتاج إلى المعاريض والمدار اة، وهذه من الفتن التي نسأل اللَّ منها السلامة. وقال بعضُ العلماء: رأسُ المداراة تَرْك ك الممار اة (أي: الجدل) .

والمداراة تكون في الأمور الدنيوية فقط، وتحرم إذا كانت في أمور الدين، وهذه هي
 وهي لابد منها لاتقاء الأشرار ودوام معاشرة الأخيار.

## 米 米

## بـاب تحريه الغلـر -YVY

 وقال تَعَالَى :











## * * *

## (الْـــــلـر)

 وهو في الكبار والمسئولين أقبح وأضرن وهو نقضّ للعهد، وترك كل للوفاء به، ويقال

للذئب: غادر؛ لأنه لا عهد له، والغدر يعقبه استفادة للغادر، ولكنها لؤم وخبث وخخديعة،


 صفات النغاق: (اوَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَا). منتُن عليه.


 كتغيها حتىن خرَّت على ركنتّها وانكسرت التُلُّة، فلما قامت التفتت إليه وقالت: سوف







اَّرْبَعِينَ عَامًا)، البخاري برقم (8 (79).







قَاتَلَ تَحْتَ رَيةٍ عَمِيَّةٍ（أي：عمياء لا يستبان الحق فيها）يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَلْعُو وِلَّى عَصَبَةٍ، أَوْ

 قـصـة ：لما حلف محمدٌ الأمين ابن هارون الرشيد لأخيه المأمون في بيت الله الحرام
 ثلاث مرات، فقال الفضل بن الربيع：قال لي الأمين بعد خروجه من بيت الله الحرام：يا أبا العباس، أجد نفسي أنَّ أمري لا يتم．فقلت له：وَمِلَّ؟ أعز الهَ الأمير．قال：لأني كنت أحلف وأنا أنوي الغدر ．وكذلك كان الأمر فلم تتم له الخالافة．اهـ．
 نَنْضى العهد إذا عُدَّت مساوي الأخلاقِ والغادر يحمل لواء غدره يوم القيامة مغضوحًا
 النغس حقيرها، ولا شك أن الله سيعامله بعكس مقصوده، ولن يُتِّمَّ له أمرًا．米 米 米

## YVA



［البقرة：זדז］．
（YV＾／／ONN）

 المُرَوِّج ）سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الحَاذِبِ＂）．وراه مسلم．


## ( الْمَّهُ )

والمنة هي النعمة الثقيلة العظيمة، فيقال: منَّ فلان على فلان؛ أي: أثقله بنعمة كبيرة،
 لا يكون إلا لله تعالى فقط. أما أن يقالَ: منَّ فلان علىّ فلا فلالِّنٍ بنعمة كبيرة، فمن الأفضل ألا يحدث ذلك، حتنى لا تضيع الأجور وتوغر الصدور بين الناس؛ فقد قيل: إن المنة تهدم

 [الحجرات: IV]- فيجوز أن تُذكِّر الجاحد بالنعمة عند ذلك ليحسن فعله وشكره ويكون ذلك سببًا لمروءة الناس بالإنعام على غيرهم ولا يكون سببًا للصد عن المن والإنعام.
 وإنما كان التذكير بالسبب الذي كان استعمله الله في العطاء والمنة. وفي الحديث: ((ثلاثة يشنؤهم الله (أي: ييغضهم) منهم البخيل المنان)". والمَنُّ من الكبائر، حيث إن المانَّ أحد الثالاثة الذين لا ينظر الها إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ لأنه يطلب الشكر والثناء، فكأنه طلب الرياء، أو أنه التمس الجزاء

 وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاقُّ لوالديه، والمدمن علنى الخمر، والمئّان بما أعطى"). رواه



والمن ينقص الأجر وقد يذهب به بالكلية، حيث إنه مظهر من مظاهر سوء الخلق والتباغض بين الناس، فيوغر الصدور ويحبط الأعمال، ويتشبه صاحبه بأهل النفاق، ويُحَرَم يومَ القيامة من نعيم النظر إلىن وجهه الكريم.

## * * *

## 

 قَالَ الهَ تَعَالَىْ: وقال تَعَالَىْ:



(rva/109.) وعن أَبى هريرة (Y) أهْلَكُهُمْم). دراهمسامبم.





## * * *

## (البغـي )

البغيٌ: هو طلبُ الاستعلاء على الناس بغير حقًّ. أو هو: مجردُ طلب تجاوزِ قَدِر
 في المتْكِّر؛ لأنه يطلب منزلة ليس لها بأهل .
وقال بعضُ العلماء: البغيُ هو الخروجُ عن طاعة ولي الأمر الحقِّ.
أنواعالبفي: والبغي على نوعين:
الأول :المحود شرعًا : فإن طلب تجاوز الحق إلى أحسن منه محمود ولا شك.

فَمَ طلب في معاملاته تجاوزَ العدل بين الناس إلىن الإحسان لهمَ؛ فهذا أمر محموود، ومن طلب زيادة العبادات فوق المفروضات بفعل التطوعات؛ فهذا أمر محمود أيضًا.




 المذموم وهو بغير الحق.





وقد جاء البغي يي القرآن على خمسة أوجه:

الثاني: بمعنى المعصية: الثالث: بمعنى الظّلم:



فتاته علىن تجاوز ما ليس لها أن تتجاوزه في طلب النساد وتصير بَفْيًّا؛ أي: فاجرة.


(أي: الخداع في المعاملات والبيوع)، وَالتَّبَاغُضُ، وَالتَّحَاسُ،ُ، حَتَّن يَكُونَ الْبَغْيُ (أي: الظّلم

وقيل: يا رسول الله، أيٌّ الناس أَضضل؟ قال: (اكُلُّ مَخْمُوم الْقَلْبِ، صَدُوقِقِ اللِّسَانِ").
قالو ا: صدوق اللسان نعرفه، فما مَخْمُوُمُ القلب؟؟ قال: (اهُوَ التَّقِيُّ، النَّنِّيُّ، لا إِنْمَ فِيِهِ وَلا








 وكلمة بَلَاقِع جمع بَلْقَع، وهي الدار الَخَربة لا شيء فيها.





## 米 米

## .

## 


وقال تَعَالَىَ: :


ثَكَلاثٍ). متمتع عليه.

 بِالسَّاَّامِ") متئق عليه.














## 米 米

## ( الهجروالهجران )

الهجرُ أو الهجران هو مفارقةُ الإنسانِ غيرَه، إما بالبدن كالقطيعة والخصام أو

باللسان كأن يقول فيه قولًا شديدًا أو باطلًا أو بالقلب، فالهَجْر هو التَّزلك والقطيعة، وهو ضدُّ الوصل.

أنواع|اهججر :
الأول: هَجْر الرجل زوجته ونساءه: وهو جائز بشروط، وذلك عند النشوز أو خوف



يجامعها.
الثاني: هجر الأقارب، وهو نوع من قطيعة الرحم: وقطيعة ذوي الرحم من الككبائر،
 الثالث: هجر أهل البدع والأهواء: وهو أمر مطلوب إذا تحقق أنهم من أهلها، فإذا ظهرت منهم التوبة والإنابة ورغبة الرجوع إلىن الحق وجب عدم هجرتهم والعودة للمواصلة معهم.
الر ابع: هجرة المسلمين بعضهم بعضًا وهو التهاجر: وهو من الكبائر شريطة أن يكون فوق ثلاثٍ، وليس لغرضٍ شرعيٌّ؛ لأنه تقاطع وتدابر وإيذاء وفساد وتتطيع لأوصال الأمة.

## وقيل: إن الهجر فوق ثلاث جائز في موضعين:

أحدهما: أن يرن في هذا الهجر إصالاحًا للمهجور فوق ثُلاثة أيام.
الثاني: أن يرن لنغسه سلامة في هذا الهجر لما يخاف على نفسه الفتنة بالاتصال بهذا الههجور إما لبدعته أو لفسقه أو لفجور
والهجر يكون بالأبدان كما بين الأزواج أو باللسان كما كان بين النبي



أيضًا بالقلب كما سبق؛ ولقو له تعالى أيضًا: أي: بالبدن والقول والقلب.

واعلم أن الحق لا يتعارض؛ فالهجر حرام إلا بالشروط التي عينها الشارع الحكيم.

 في الإسلام إلا خرج أحلدهما منه. وهذا محمول على الشا الشروط التي أشرنا إليها.

 بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفاية، ومكروه لسائر الناس، ولا يُسَاِّمِ أحلٌّ علىن
 سببٌ في تفكك المجتمع وخرابً وضعفِه، وتتأخر به مغفرة الله للمتهاجرين في غير حٍِّّ.

## 米 米

## 

 قال النّهُ تعالى:










## rAr - بـاب النهي عن تـعلّيب العبلـ

## والدابة والمرأةوالولد بفير سبب شرعي أو زائلـ على قـلـرا الأدب

قَالَ الَّهَتَاَلَى:













وَفِي ووايةٍ: سابعَ إخحوةٍ لي.



 أَضْرِبُ مَمْلُوكَا بَعْهَهُ بَبَّكًا.
وفي رواية: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي التَّوْطُ مِنْ هَيْنِّهُ.




(YイY / /T・ヶ)









> وَسَمَهُها). رواه مــمـم.
 الوَجْهِ.

## rAr - بـاب تحريم التعلّيب بـالنـار

## في كل حيوان حتى النملة ونحوها

وْلا










## YA乏 - بـاب تحريم مطل الفني بـحق طلبه صـاحبه

قَالَ الهَ تَعَالَى:





## 



من اللدي تصلدق عليه أو أخرجه عن زكاتاة أو كفارةو ونحوها

## ولا بأس بشرائه مز شخصص آخر قـلـ اتنتّل إليه


يَرْجِعُ فيَ قَيْئه) . متنت عليه.

وفي رواية: (العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِدِ فِيَيْئهـ).





Yイ7 - بـاب تـأكيل تـحريم مال اليتيم









rav




 وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة، مِنْهَا حديث أَبي هريرة السابق في الباب قبله.
 زادالترمذي وغيره: وَشَاهَِيَّهِ وَكَاتِبَهُ.

## - rAA



[البقرة: \&

## 

(YM/MTM)
 (YM/TTV)



 القُرَّرَنَ




 عَهِّهِ دسول انهَ



 (YM / / TY•)
 تَيْنِيْ رِيحَهَا رواه أبو داود بِسناد صحيح. والأحاديث فيا الباب كيريةٌ مشهورةٌ.

## YA9 - بـاب مايتوهم أنه ريـاءو وليس هو ريـاء




## * * *

## ( الريــــاء)


 بذلك الآيات والأخبار والآثار، أما الآيـات فقوله تعالى:











> ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب.

 الناس، ويزيد في العمل إذا أَثْني عليه، وينقص إذا ذُمُّهُ
وسأل رجلُ سعيدَ بن المُسيِّبِ فقال: إن أححَّنا يصطنع المعروفَ يحبَ أن يُحمَّد
 وضرب عمرُ رجلًا بالدِّرَّة (أي: السوط) ثم قال له: اقتصَّ مني. فقال: لا بل أَدَعْها له
 فقال: ودعتها لهَ وحده. فقال: فنعمَ إِذَنْ.

 رياءَ فيها.

$$
\begin{aligned}
& \text { وقال قتادة كَّتْنَّة: إذا راءى العبدُ يقول الله تعالى: انظروا إلىن عبدي يستهزئ بي! }
\end{aligned}
$$ قال الخطابي في شرحه لهذا الحديث: مَن عمل عملً علمُ غير إخلاص، وإنما يُريد أن ير اه

 ويقال: إن المُرائي يُنادَى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا خاسر، يا

وقيل: أقربُ الناس إلى الرياء آَنْهُم منه.

وقال يوسف بن الحسين: أعزّ شيءٍ في الدنيا الإخلاصى، و كم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لونٍ آخر .

وقال سَهُلٌ التُّشْتَيُّ: لا يعرف الرياء إلا مُخلِصُ، ولا النفاق إلا مؤمن، ولا الجهل إلا عالم، ولا المعصية إلا مطيع.
 ويينهما فرق؛ قال التهانوي: الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياءَ يكون في الأفعال، والسمعة تكون في الكالام والأقوال.
وقال ابن عبد السلام

أما الفرقُ بين التّفّاق والرياء فيتمشَّلَ في أن الأصلَ في الرياء الإظهارُّ، والأصل في النفاق
 على الناس ما بداخلهو ويُظهِر خلاوفَه.

 قاموا إلىن الصالاة قاموا كسالى ولا يذكرون الها إلا قليلًا، وأما المُرَاءُون فُيُظُهِرون النشاط في العبادة والذكر لينالوا المكانة عند الناس.




 فالرياء إذَنْ هو تَرُ ك الإخلاص فيا في العمل بمر اعاة غير الهَ فيه.
 العبد للناس، فقد يرائي أهلُ الدنيا بهذه الأسباب الخمسة إلا أنَّ طلبَ الجاه وقَصْدَ الرياء بأعمالٍ ليست من جملة الطاعات أهونُ عند الهَ من الرياء بالطاعات.

القشس الأول: الريـاء في اللديزبابلبلدن: حيث يقصد بعضُهم إظهارَ النحول والصَّفَار ليُوهم
 الليل وكثرة الاجتهاد، وقد يجتهد كي ييدو نحهلاً أشععثَ الشُعر غير مُرتَّب؛ لِيُّهم الناسَ عدم الاهتمام به والتنرُّغُ للدين.
ومثل ذلك أيضًا خَفْض الصوت عند الكالام وذبول الشفتين ليستدل بذلك على ألنَ أنه

 القامة وحسن الوجه ونظافة البدن وقوة الأعضاء وتناسبها إظهارًا الغناهم.

 فيه، وتَّرك تنظيف الثوب وتركه مُخْرَّقًا أو غير منظم.
 وكتعمد ارتداء لباس شبيه بلباس أهل العلم وصاحبه خالِ من العلم، حتى يظن يلمن العامَّةَّ أنه

 ويتجهلون في ملابسهم وفي بيوتهم وقصورهم.


 الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الخلق، ولإظهار الغضب للمنكرات والأسف علنى مقارفة الناس المعاصي.
وتضعيفُ الصوت في الكالام وترقيقُ الصوت بقراءة القرآن ليدل بذلك علىن الخوف والحزن، وادِّعَاء لقاء العلماء أو انتقاد مَن يروي الحديث بِيّ بيان خللِ في لفظه ليُعُرَف أنه

بصيرٌ بالأحاديث الصحيحة أو غير الصحيحة، لإظهار الفضل فيه و المجادلة على قَصْد إفحام الخصم لُِظهِرِ للناس قوته في علوم الدين.
وأما أهل الدنيا فبعضهم يُرائي بالقول بحفظ الأشعار والأمثال والتغاصح فيا
 التودد إلى الناس لاستمالة القلوب.








 ويظن أنه يتخلَّص بذلك من الرياء وقد تضاعف للأسف به رياؤ ه، فإنه صار في في خلوته

 وتقريب الخُطى و الأخذ بأطر اف الذيل ليدلُّوا بذلك علن الجاه و الحشمة.




 قد لقيتُ فالانًا وفلانًا، ودُرُتُ البادد وخدمت الشييوخ، متباهيًا ومر ائيًا.

ومنهم مَن يحرص علن أن يزوره ملكٌُ من الملوك أو عاملُّ من عمال السلطان ليقال:







 وأمو ال اليتامنى وغير ذلك من الحرام، وهؤلاء شرُّ طبقات المر المرائين .
حكم الريــاء: هل عموم الرياء حرام أم مكروه أم مباح؟

العبادات فهو كطلب المال فلا يَحرُّ من حيث إنه طلبُ منزلة في قلوب العباد.




 فإن تمُلُكَ القلوب الكثيرة ليس بحرام أيضًا، إلا إذا حملته كثرةُ الجاه علنَ فِعل ما ما لا يجوز فعله للانتفاع منهم بشيء حرام

 علماء الدين، ولكن انشغال النفس بطلب الجاه نُتْصَانٌ في الدين، ولا يو صف بالتحرين التحريم.

فتحسين الثوب الذي يلبسه الإنسانُ عند الخروج إلني الناس مراءاءةٌ، وهو ليس














 الأغنياء، لا في معرض العبادة أو الصدقة، ولكن ليعتقد الناس أنه سخيُّ، فهذا مُراءِ وإن كانت مراءاته ليست بحرام.
أما المراءاة بالعبادات، كالصدقة و الصلاة و الصيام والحج فللمرائي فيها حالتان:
 يصير بذلك آثمُّا عاصيًا. وهنا أنـا أمران:
الأمر الأول يتعلق بالعباد: فقد يخدع الناس فيظهر لهم أنه مخلص مطيع لّهُ وأنه من أهل الدين وليس كذلك، والتلبيس عليهـم في أمر الدنيا حرام أيضًا، حتى لو قا قام بِضاء دَيْن
 وتملُّك القلوب بالخداع والمكر.






 المرائي عَظُم في قلبه الناسُ فاقتضت تلك العظمة أن يسجد وئِ ويركع، فكأن الناسَ هم
 الها في سخط الها إذا لم يقصد الأجر والثواب من الهّ والثانية: أن يقصد الأجرَ و الثواب من الهُ والحمد و الثناء من الناس جميعِا، أي مراءاة الخلق في صدقته أو صلاته فهذا هو الشرك الذي الذي يُناضض الإنخلاص؛ قاصن


## الإسراروالإظهارفي الطاعاتةوالمعاصي:

أولا : في الطاعات: قد يكون للإسرار أو إخفاء الأعمال فائدة، وهو سهولة الإلخار الإلاص
 مع أنه ينطوي علنَ آفة الرياء التي تُصيب صاحبها؛ قال الها تعالى:
 . - إظهار العمل: فأما إظهار العمل للناس فينتسم إلى قسمين:

1 - إظهار العمل نفسه أثناء فعله.
Y - إظهار العمل نفسه ولكن بعد فعله بالتحدث عنه.
القسم الأول: إظهار العمل نفسه، مثل الصدقة أمام الناس في الملأ للترغيب في مشل هذا الفعل: فعندما جاء الأنصاريٌّ الفقيرَ بصُرَّةٍ أمام الناس لَمَّا أمرهم النبيُّ النمّ



وهكذا سائر الأعمال، كالصالاة والصيام والحج والجهاد، وإن كانت رغبةُ الاقتداء



فالأصل في الفرائض والأركان الإظهار والإعلان، وأما في النوافل والتطان الأروعات


 الصالاحِ والخيُرُ إلنَ الخيرِ داعٍ. فعلنَ مَن أراد أن نُظظهِر عملَّه أمران:




 لموقفه من أعظم الأعمال في حقِّه. والنّ أعلم.



ثانِيًا: علىن كلِّ مَن أراد إظهارَ عمله لسبٍِ شرعي مقبول أن يراعي قلبَه؛ خوفًا من

 في الأجر والثواب من الهّ.

فالضعيف يخاف على نفسه، كالغريق الذي لا يُحِسن إلا السباحة الضعيفة، ومع
 القسم الثاني: وهو إظهارُ نفس العمل، ولكن بعد الفراغ منه، وخطورة هذا وال الأمر هو سهولة فعله؛ حيث إن الأمرَ سهُّلٌ على اللسان. ولا شك الْ أن الكامَمَ باللسان قد يحمل المبالغَةَ فَوْفَ الفعل.
ولا شك أن للنغس لنةً عظيمة في إظهار هنه الأفعال الصالحة بالمبالغات والزيادات،



 وقد رغَّب الشارعُ الحكيم الناسَ في الخير، ولا يلا يكون الترغيب والديب والدعوة للناس إلا
 [TV

وقد أظهر جماعةٌ من السلف الصالح بعضًا من أحوا الهم الصالحة الشريفة، وإذا نظرنا
 الترغيب في فعل الخيرات إذا صدرت بنية الاقتداء بها؛ وذلك لأن الطباعَ مجبولةٌ علعلى حُحِّ التشُشُّ والاقتداء بالآخرين ممن لهم في النفوس قَرْرٌ ومكانة.







وقد تكلَّم العلماءُ في هذه المسألة: آيّهما أولن وأفضل : إخفاء الطاعة، أم إظهارها؟
 الإعالان لما فيه من اجتناب الرياء أم لا؟ فالجو الجواب أن الطاعاتِ ثلاثةُ أنواع:
 بالقراءة في الصالة، والخطب المشروعة كالجمعة والعيدين، والأمر بالمعروف والنالنهي
 لعيادتهم وتشييع الأموات، فهذه الأعمال مما لا يُمكن إخفاؤها، وعلى فاليا فاعلها أن يجتهد
 استطاع، فيتحصَّل على أجر النعل الخالص وكذلك على أجور مَن تبعه فيها، والشا أعلم.
 الaسنون فيها ذلك، وكذلك أذكار تلك الصلوات، فهنا إسراره خير من إعلانه. الثالث: أن هناك أعمالًا قد تخفتين تارة وقد تظهر تارة، مثل الصدقات، فَمَن خـاف



> ومَن أَمِن الرياءَ فله حالان:

أولَاَ: ألا يكون من أهِ أهل القدوة والاقتداء من عموم الناس، فلعل الإخغاءَ في حقِّه أفضل من الإظهار.

الثاني: أن يكون ممن يُتتَكَن به، فلا شك أن الإعلانَ في حقِّه أولىّ؛ لما في ذلك من من
 فيه من مصلحةٍ للفقراء، فبهذا يكون قد نفع الفقراء بسدِّ خلَّتهم ونفع الأغنياء بتسسُّهُ إلىن اقتدائهم به في نفع النقراء.
ولذلك فإن جماعة من السال الصالح الأقوياء قد تكلَّموا وأظهرو أحو ألهم الشريفة


قولَا قط إلا علمتُ أنه حقٌّ".






 العلانية؟ قال: ما إذا الطُّع عليك لم تستحِ منه.

والبول والغائط.
ومع ذلك لا يخلو الإنسانُ عن ذنوبٍ بقلبه أو بجوار حه، وهو يُخْيها ويها ويكره اطِّالع
 العبد في إخفاء ذلك ليس من الرياء المحظور، وإنما المحظور هو رغبة إخفاء العيوب

والنتص من أجل أن يظن الناس فيه الورعو والخوف من الشّ، مع أنه ليس كذلك. وأما العبدُ الصادق الذي لا يرائي فله أن يستر معاصيه، وله وله كذلك ألن أن يغتمَّ ويغضب باطاع الناس عليها، وعليه أن يُصحِّح مقصده في سترها ها كالآتي:

 الثاني: أن يستر المعصية ويعلم أن الهّ يكره ظهور المعاصي ويحب سترها، كما

مالك في الموطأ (KTO/ (NT) برقم (10-1 ).




 ولا يعصي بذلك، وإنما يصير عاصيًا إذا دعاه ضررُه من ذلك إلىنِ فِعل ما لا يجوز .


 عن اطاوع الهَ علي،، فالواجب أن يغتمَّ للذنب أمام الهّ تبار ك وتعالىـ .

 عنهم هذه المعصية فيجب أَلَا أن يُعَصَى الهَ بسبيب.




 ولكن عليه أنَ يعلمَ أن الحِياءَ يمتزج بالرياء أحيانًا لاشتباهه به اشتباهًا عظيمًا، حيث
 السابع: أن يكتم سرَّه ليدخل في زمرة أهل العفو، فالمتنفاخر والمَ والمتباهي بمعصيتّه قد


 الثامن: أن يستر ذنبَه مخافة أنه لو ظهر ذنبُه لتجرَّأ الناسُ بسبب ذلك على الذنوبَ فيقتدون به في فِعل المعاصي، فينغي أن يُنِيني المعاصيَ حتنى عن أقرب الناس إليه،
كأهله وولده وخدمه، حتى لا يتأسَّوْا به.

وهذا مما تعمُّ به البلوى في صعوبة تربية الأبناء، حيث يُقِّلِّدن آباءهم وأمهاتهم في





 الناس إظهار الورع بترك الذنب.
وهنا سؤال: هل يـجوز للعبد أن يحب وصف الناس له بالصلاح؟



$$
\begin{aligned}
& \text { فُحُّكَ - أن يحبك الناس - قد يكون مباحًا أو مذمومًا أو محمودًا: }
\end{aligned}
$$

فالمحمود：أن تحب ذلك لأنه علامة على حب الله لك، كما في الحديث：عن








وأما المباح：أن تحبَّ أن يُحِبُّوُكَ للصِّفاتِ المحمودة فيك، وليس لعين
الطاعات، مثل حب الإنسان للمال، فهو مباح مادام لا يبعث على اليحن الباطل ．
قال ابنُ عطاء الله：إلهي، إن ظهرت المحاسن منتِّ فبغضلك ولك ولك المّ المنة، وإن ظهرت المساوي منِّي فبعَدْلِك ولك الحجة عليَّ ．
وقال أيضًا：الستر علىن قسمين：ستر عن المعصية، وستر فيها．والعامةُ يطلبون ولِّ
 تعالثن الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحقى وقال أيضًا：مَن وجد ثمرة عمله عاجلًاً فهو دليل علىُ وجود التبول آجلًا ．米 米 米

## －Yq－بـاب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية <br> والأمرد الحسن لفير حاجة شريرية




 (أي: المرأة الأجنية: هي كل امرأة ليست من محارم الرجل، ويحل له التزوج بها إذا خلت من الموانع
الشرعية. والأمرد الحسن: هو كل شابٌّ جميل خاو وجهه من الشُر ) .











 وَنَّحَحَّ


بَصَرَكَّا)، رواهمسـمـ.







## 191-بـاب تحريه| الخلوة بـالأجنبية




 مَعَ ذِي مَحْرَمٍ متمتُعليه.





## rar - بـاب تـحريم تشبه الرجال بـالنسـاء

## 



 بالرّرَجَالِ. رواهالبخارئ











## rar－بـاب النهي عز التشبل بـالشيطان والكفار

وع（
ويَشربُ بِالشِّمَالِّ) .رواه مسلم.






## 米 米

## （ النهي عن التشبه بـالشيطان والكفار ）

أما التشبه بالشيطان، فيقصد به：أنعاله الدنيئة الخبيشة، وليس كما يظن البحض شكله،
 البعض من أهل الكتب السابقة ورسموا للشيطان صورة ليس هناكُ دليل عليها؛

فالنهي متعلق بأفعاله الخيبثة، كالمكر والخديعة والإيقاع بين الناس، والتفريق بين الصالحين والأزواج، وإشاعة الباطل، والتزغيب في المعاصي، وتزيين فعل المحرمات．．．إلخ مما هو من أفعال إبليس．

أما النهي عن التشبه بالكفار، فيقصد به أيضًا ما تعلق بمظهر يدل علن الكفر كلباس
 عموم الدنيا ولم ترتبط بديانة خاصة حتى لو كان كان الأغلب والأعم فيها لغير المسلمين، طالما أنها ليست دليلًا علئ دين معين.
 العقائد والعبادات والمعاملات حسب ما بين أهل النقه والشرع الكريم.
وإذا اتقتت بعض العادات الاجتماعيَّة، بين الشعوب والأقوام أو حتى بين أصحاب الديانات المختلفة، وكانت على سبيل العادة، فلا بأس بها؛ لأنها لا تا تدل علن دين دين معين إن كان ليس فيها شعار ديني، ويجب عند ذلك الرجوع فيها لأهل الفتون المعتبرين. * * *

## YQ乏- بـاب نهُهي الرجل والمرأة عز خضـاب شعرهما بسواد



 * * *

## ( صبغ الشعر للرجال )


 وقد أجاز بعضُ العلماء ذلك للشباب دون غيرِهم.

*     *         * 

به - بـاب النهي عن القزع

## 



 (Y90//T\&.)







 (YaT / / YミY)





















## * * *

## ( وَصْل وزرَّعالشعر )




 وفي قولٍ عند الحنابلة: يجوز وَصْلَ الشعر بشُعر الآدمي إذا كان بإذن الزو ألوج
 كان ذلك من بصيلات شعر الإنسان نغسه أو من غير ها؛ لأنه نوعٌّ من العلاج . وإن كان بشعرِ غيرِ آدميّّ، فإنه يجوز للحاجة ما لم يكن فيه تدليس أو خداع. كذا حكم الرموش الصناعية.

## ( الوشش الثتابتوالمؤقتت )

الوشم: هو تغيير لون الجلد عن طريق غَرْس إبرة فيه حتى يسيل الدم

 الجلد. وسواء كان ذلك للنفس أو للغير.

أما الملونات التي تزول مع الزمن - وهي الزينة المؤقتة- علىن ألا يكون فيها ضررٌ
 والمناكير وغيرها، فهي جائزة لمن يياح النظر إليه، علنى ألا تنكشف فيها لواعورة للغير .

## ( النـامصةوالمتنهصةل )

يجوز للمرأة المتزوجة أن تأخذ من حاجييها إذا كان ذلك بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة لإعفاف الزوج، والمرأة مأمورة با شرعًا لزو ألمها ألما أما المرأة المنهية عن استعمال الزينة، كالمتتدة في طلاق وغير المتزوجة بصفة عامة، فلا يجوز لها ألا أن تتمص في في

 يدخل في النهي، بل تستحب إز الته، وهو المتتمد والمفتنى به في دار الإنتاء المصرية. ( تثقليجوتقّقيم الأسنـان )
ذكرت دار الإفتاء المصرية أن تقويم الأسنان لا يكون تغييرًا لكخلق الشّ، وبناء عليه
 الأسنان بالليزر كذلك. ويجوز أيضًا تفليج الأسنان إن احتاج المرّ المرء إلىن تغليج أسنانه؛ لتُّعح منظرها أو لمرضٍ ألمَّ بها.

## * * *

## YqY - بـاب النهي عز تتفتالشيب من اللحية والرأس وغيرهما <br> وعن تتفـ الأمرد شعر لـحيته عنلد أول طلوعه



هيث حسن".
(rav/IT\&V) وعن عائشة (Y) فَهُوَ رَدَّا، .رواهمسمـ.
rq1 - بـاب كراهلة الاستتنجاء بـاليهيزي
ومس الضرج بـاليهين مز غيرِ علذر





 لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِمِعًا) . وفي روايةٍ: (أو لِيُّحْفِهِمَا جَمِيعًا)، متنقَ عليه.





## سواي كانت في سراج أو غـرِه

 تَنَامُونَ) . متفت عليه.


 واربطوا) السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا البَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فإنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحِلُّ سِقَاءً، وَلَّا يَفْتَحِ




## اه－بـاب الثهي عن التككلف

## 






米 米
（النَّكَّفُف ）
 والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها، بل علينا أن نأخذ بظاهر الشريعةٍ ونقبل ما جاءت به．فالتكلف：هو تحمل الأمر على المشقة وخلاءف العالـا



 الولوع بالشيء مع شغل القلب وحدوث المشقة．
أما التكلُّف المذموم：فهو ما يتحرىن الإنسان فعلـه ليرائي بـه النـاس، ويتبـاهنى أمامهم





وكان رسول الشَ




 .
وقال ابن عباس
 وقال البخاري كَدَّ يتَكالَّف من قِبَله، ومشاورةِ الخلفاء وسؤِ الِهم أهلَ العلمَ.



 الماء أم لا فهو مجنون.
وقال أيضًا: لا يتعمق (أي: يتشدد) أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز (أي:
صَعُب عليه الأمر ) وانقطع (أي: فُشل) فُيُلب (أي: لا يستطعِ).
 العجز عن استعمال الماء فيُضضي به استعماله (أي:الماء) إلى حصول الضر النير (أي: يتسبب في إيذاء نسه، خلانًُ لمقصود الشُعو).
 الدين ينتطع (أي: يعجز وتنتر همته) .

وليس المراد من هذا منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحموودة، بل
 الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى الثن ألن
 للصلاة، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة.


 للرياء منه إلثن الحق، وقد يؤدي إلى إِيا وإِبا عمل صاحبه؛ فيصبح هباءً مثنورًا.

## * * *

## 

## ولطّم الخلدوشقا الجيب وتتف الشعروحلقه واللدعاء بـالويلِوالثبيور

 عَعَلَهْهُ
وَفِي روايةٍ: ((مَا نِيَحَ عَلَيْهِ)) . متقت عليه.



 بَرِيءٌ




(r. Y/ / /TTI) البَيْعة ألا نَنُوحَ مَتفت عليه.


إلا قيل لي أنت كذلك؟! !رواهالبخاري.
 .


 إلَى لِسَانِهِ- أو يَرْحَمٌ ) . متنق عليه.


لاصقًا بالبدن) مِنْ جَرَبٍ". رواهمسلم.




(r. Y / ITYV)
 صاحبه العذاب إن بقي على ذلك دون توبة، ولكن لا يخلد في النار).

## r.r- بـاب النهي عن إتيـان الكهـان والمنجهين والعراف

## 

(







(أي: العراف: هو الذي يزعم معرنة الأمور بمقدمات وأسباب استدل باب) .

وَالطِيّرَةُ، والطَّرْقُ، مِنَ الحِبْتِ (أي: السحر والكهانة) ). رواهأبو دادريساسناد حسن .



( (






 غ•بَ- بـاب النهي عن التطير

فِيه الأحاديثُ السابقة في الباب قبله.







 صستح، رواها أبو داود بياسناد صستح.

*     *         * 

(التَّطَيْر )



 والتطير هو التشاؤم من طير أو حيوان أو شيء كائنًا ما كان. وأصل التطير التا أنهر أنهم كانوا في






يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
والطيرة باب من أبواب الشرك، والشيطان يفسد علىن العبد بوسوستهن دينه وينكد عليه
 كل ما يراه ويسمعه؛ فيصير أشد الناس وجناًّا، وأنكدهم عيشًا، وأضيقهم صدرًا وأخوفهم قلبًا، وكم صرف نفسه بذلك عن حظوظها ونها، ومنعها من رزق أو أو فائدة.


 يُّهبب ذلك عن قلب كل مَن يتو كل علىن الها
 وعمومًا فترك السفر لأجل الطيرة من الكبائر، وينغي لمن أصابه التطير أن يصرف نفسه عني عن
 أن قضاء اللّه نافذ، وأمر غالب، وأن رزةه له طالب، والحر كة سبب للحياة و الرزق، ولا لا يعتقد أن







 وأي خير عنده، والشّ لا تصحبني.

والتطير يُنافي الإيمان الصحيح، ويضاد التوكل، ولا يدفع مكروهُا، ولا يجلب محبوبًا، وهو دليل علن اضطر اب النفس، وقلة النهم والعقل، وكأنه دعوة للكفر بقضاء الهّ وقدره.

## * * *

## 0* 0- بـاب تحّريم تصوير الجيوان في بساط أو حجر

##  <br> حائطوسقفـوستز وعمامة وتثوب و نحوهـا والأمر بإِتّلاف الصور








(r.0//T入.)

 (



( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُقُ كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَةً أَوْ لِيَخْلُقُقُ حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُقُوا شَعِيرَةًا). متنتع عيه.

وَلاَ صُورَةٌا)، متنع ليه.














 وفي رواية: (اقِيرَاطٌ).


 أَجْرِهِيِرَ|َاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ).

##  وكراهية استصحاب الكلبوا لجرس في السفر

(r.v/IT9.)



 لَحْمُهَا، زَالَتِ الْحَرَرَاهَهُ.






## 

والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيله المسجلد عن الأقلذار






(r.9/1790) وعن أنسِ


## -اس - بـاب كراهةٌ الخصومةٌ في المسجلد ورفمع الصوتّ فيه

## ونشلد الضالة والبيي والشراء والإجـارةونحوها من المماملات







وقال: الحديث سنس")




(Y) • / IV...)




## 

## أو غيره ممـا له رائحةّ كريهة عن دخول المسجلد قبل زوال رائحته إلا لضرورة









(TII/VV.\&) وعن عمر بن الخطابِ




## r|r با بـاب كراهلة الاحتبـاءيوم الجمعة والإمام يخطب

## لأنه يجلب النوم فيفوت استماعالخطبة ويخاف انتقاض الوضوي

(TM/VV.0)

 عن أخذْ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي
隹


## Yا乏- بـاب النهي عز الحلف بمخلوق

## كالنبيوالكعبة والملائكة والسمـاءواوالآبـاءوا الجياةوالرووحوالرالرأس

## وحياة السلطان ونعمة السلطان وتـربة فلازن والأماذة، وهي من أشثدها نهيًاً





 الشيطانو الصنم.


(M/乏/VV.)





10 - بـاب تتفليظاليهين الكاذبة عملاً
(Y/0 / /VIY)

 (M/ / / /VIM)

 ( $\mathrm{F} / 0$ / /VIE)





## MIT－بـاب نَدْبِ من حلف على يميزن فرأى غيرهـا خيرًا منها

## أزيفهل ذلك المحلوف عليه ثمهيكفر عن يمينه


 （MTM／VIT）وعن أَبِ هريرة

（r／T／VVV）
 （MTT／VVイ）




## 米 米

## （ من حلف على يمينورأى غيرها خيراً منها ）

المر اد：أن الرجل إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله أو بغير أهله كما ذكر أهل العلم،
 الحكيم يريد منه أن يحنث ويكفر عن يمينه．فإن قال：لا أحنث، بل بل أتورَّع عن ارتكاب الحنث خشية الوقوع في الإثم．فهو مخطئ بهذا القولن، بل إن استمر إنمر اره على ألى

 اليمين عند الهّ أفضل من التمادي والتعلق بحلفه．

## ＊＊＊

## VاV - بـاب المفو عن لفو اليمين وأنه لا كفمارة فيه

## وهو ما يجري على الالسـان بفير قّصلـ اليهين

## كقوله على المادة: لا واللّه، وبلى واللّه، وذحو ذلك

قال الهَ تعالى:





## 

(M) / /VY•) (أي: مظنة وسبب لرواجها في ظن الحالف)، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ (أي: سبب لذهابِ بركة المَ المكسوب))".

البَيْعِ؛ فَإنَّنَّيُنِّقُِّ (أي: يُرُوِّج السلعة) ثُمَّ يَمْحْقَقُ (أي: البر كة))| . رواهمسلم.

##  <br> وكراهلةٌ منع مز سـأل بـالله تـمالى وتشتشفع بـه

(M19/IVYY) ( 19 / IVY ( C )



## .

## 





## ات - بـاب النهي عز مخحاطبةٌ الفاسق والمبتلـعوو ذحوهما بسيلـ و ذحوه

 (HY) / VVY0)

يور طنا ويوجب علينا طاعته فيما قد يعصي الهَ فيه، وذلك مما يغضب الها تبارك وتعالى) .

## rrr - بـاب كراهةٌ سب الحُمَّى




ينغخ فيه الحداد) خَبَثَ آلْحَدِيدِ (أي: وسخه الني تخرجه النار)"). . رواه مسلم.

وَرُوِيَ أيضًا بالراء المكررة والتافينِ.

## Frr - بـاب النهي عن سب الريح وبيـان مـا يتّال عنـل هبوبها

(FY / / /VYV)


(احديث حسن صحيح".
(MY / /VYA)


(rru / /VYQ ) أَّْأُلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَّْسِلَتْ بِهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهِا وَشَرِّ


## 



## 





 جYM- بـاب تحريه قِوله لمسله : يـا كافر





## * * *

## (الكفـــر (






سترها أو تركَ شكرها، وهو حُسن التعامل معها بما يُرضي الله تبارك وتعالى. . فكُفر النعمة هو نقـيض الشـكر، والإنسـان الكفـور هـو المبـالغ في كفـر النعمـة، كمـا في

 جاء به الرسول، أما الكفران ففي سَتْر نعمـة المُمنعِم وتَرْكَ شكرها. وأعظمَ الكفـر جحـود الوَحْدانية أو جحود النبوة أو جحود الشـريعة، ويسـتعمل الكفـر أكثر في هـذا، أمـا الكفـران

فيستعمل أكثر في جحود النعمة، أما الكَفُور فهو في كليهما.
أنواعاعالكْر : قسَّم بعضُ أهل العلم الكفرَ إلىن أربعة أقسام:
أوهها : كضر الإنكار: وهو أن يكفر الإنسان بقلبه ولسانه جميعًا، ولا تو حيد له أبدًا، كما

[البقرة: 7]، فهم كفروا بتو حيد اله كِّنَّلّ الثاني: كفر الجحجود: وهو أن يعرف الإنسان بقلبه ولكن لا يُقَّرّ بلسانه، فهذا كافر جاحد،
 وسأكون أنا. فلما علم أن النبوة لمححمد بن عبد الله رفض وجحـد؛ لقوله تعاللى:
 الثالثٌ:كفر المهانلة: فهو يعرف بقلبه ويُعِّبِ بلسانه، ولكنه يأبىن الانقياد، وذلك مثل من قال في ذلك شعرًا، حيث يقول:

لوجــدتني ســـمحًا بــذاك مُبِينَـا

ولقــد علمـتٌ بــأن ديــنَ محمــدٍ
لــو لا المالامـــة أو حــذارُ مســبَّة

الرإع : كفر الثنفاقٌ : فيكفر بقلبه ولكن يُقيُّ ويُظهر الإسالام بلسانه.





وقوله: (اللَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُعْمْ رِقَابَ بَعْضٍ". متنق عليه. فإنه يقصد بهذا الكفر الأصغر الذي يستحقُّ صاحبٌّ العذابَ إن بقي علنُ ذلك دون توبة، ولكن لا يخلد في النار.

حكم الكفر: أما الكفر الأكبر فهو نقيض الإيمان، وقد أشار القرآن لحكمه، فقال تعالى:
 مصيرهم في الآخرة، أما معاملتهم في الدنيا فتختلف على تفصيل مذكور في كتب الفقه. وأما الكفر الأصغر فهو ككفران النعم.

أولهِا: الكفر بالتوحيد: كقوله تعالى:
تُنُذْرْمُمَلَيُؤِمْنُونَ

[القرة: 10r]، أي لا تكفروا بالنعمة فتصبحو اغير شاكرين.


والرابع: الجحود، كقوله تعالى:
فهم يعرفون الحق ولكن جحدوه وأنكروه.
الخامس: التغطية، كقوله تعالى: يسترون الحبوب في الأرض فهم يكفرونها، أي يسترونها، فسماهم القرآن كُفَّارًا. الاحكم على النـاس : إن الحكَمَ على الناس في الدنيا يكون بحسَب ما يظهر لنا، دون أن نُششي سرائرهم، فُعُتبر في هذا أمران: فمَن كان ظاهره الإيمان حُحمى له بها ومن ومن كان ظاهره خلاف ذلك حُكم عليه به، و المعتبر في ذلك آخر حياته وخاتمتهه.

فالأول: أننا نحكم بظاهر الأمر، ولا نظظر في البواطن.






 وإسلام، فمن قال: لا أصلي جمعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن. فهـا مانِا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم ألما





 خَالِدُونَ




 وقد نهن الشرع الحكيم أن ننسب إلى إنسان بعينه الكفر أو الفسق أو المعصية إلا



ولكن لما لَعَن بعضُ الصحابة رضـوان الله عليهيم جميعًا رجـاً كـان يشرب الخمـر كثيرًا
 وَرَسُولَهُهُ）．البخاري برقم（．（TVA）．
وعلى العموم فِمن عقيدة أهـل السـنة أن يضـع أهـل العلـم والفقـه الضـو ابط للأحكـام الشرعية عللي الناس، فلا يحكموا بكفر ولا فسق ولا بلععة إلا بعـد قيـام الحجـة وظهور وهـا تحقيقًا للعلم ونفيًا للجهل وخطأ التأويل وعدم و ججود إكراه．

## ＊米 米

## YYV－بـاب النهي عز الفحش وبلذاءي الالسـان






## 米 米 米

（الُْششوالبِلّاءة ）
الفحش：هو كل ما يَنْرُ عنه الطبع السليم ويَسْتَقِصُه العقل المستقيم． وهو أيضًا ما يَكْرْهُ الطبع من رذائل الأعمال الظاهرة، ويُنكره العقل ويَستخبثه
الشرع؛ فهو مرفوض من الشرع والعقل والطبع.

ونستطيع أن نقول أيضًا：إن كل شيء تجاوز قدره فهو فاحش، فقد يطلق على


 يسمى فاحشة؛ لقوله تعالىن：：



 خِيَارِ كُمْ أَحْسَنَكْمْ أَخْلاقًا)|". متنق عليه.
وأما البذاءة فهي أيضًا الفحش والقبح في المنطق، حتى لو كان الكالام صدقًا وليس بكذب، فإذا اجتمع الفحش والقبح مع الكذب فهي الوقاحة، فالبذيء يُعبر عن الأمور المستقبحة بعبارات صريحة بذيئة.

فالوقاحة- وهي ترك الحياء- هي أصل الجهل ومنبع الشر في الناس، و كلما اتصف الإنسان بالو قاحة و البذاءة كان بعيًًاعن الخير قريبًا من الشر؛ لأن الحياء هو الحائل بينه وبين الشرور.

 أُصيب في عقله كان أكثر كامرِمه محسوبًا عليه لا له، ولا دواء لِمَن لا حياء له، ولا حياء
 وأما أسباب الفحش والبذاءة: فهي إما بسبب رغبة الفاحش في إيذاء الآخرين، وإما لتعوده على البذاءة والفحش نتيجة مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم؛ لأن عادتهم السب والشتم، وسبب كل ذلك فساد النفس وأخلاقها، ومصدر ذلك الخبث واللؤم. وعلى كل واحد أن يتلطف في ألفاظه ولا يصرح بالفحش والبذاءة، وحتى عند ذكر العيوب التي يُستحيا منها فلا ينغغي أن يعبر عنها بصريح اللفظ.

فعن ابن عباس إهانة) كان في الجاهلية (أي: يعني أحد أجداده) فلطمه، فقال النبيٌّ تصحيحًا وتوضيحًا لأيحًا لأدب

 شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيمَانِ، وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ (أي: التصريح الوقحَ للعيوب) شُعْبَتَّنِ مِنْ شُعَبِ التِّفَّاقِ") . أحمد يف مسنده (Y79 / (Y) برقم (TYYTT).











 خُلُقها سوء، وكان في لسانها طول، وهؤلاء بذاء فأصلاح له ذلك منها.


 والفاحش البذيء قليل أصحاب الخير، وهو سبب لانتشار وإشاعة الفاحشة في المجتمع، ويؤذي بلسانه المسلمين.

## 米 米

## A M - بـاب كراهلة التقهير في الكلاموالتشلدق فيه وتكلف|الفصاحة واستتمال وحشي اللفة ودققائق الإعراب في مخحاطبة العوامو ونحوهم

 المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكملام، الداخل فيما لا يعنيه، الخائض فيما لا يبلغه عقله)"). قَالَهَا




إلن تتظيم نسسه وتصغير وتحتير من حوله ممن يسمعونه) .





وإظهارًا للفضيلة علين غيره).

## جrq- بـاب كراهلة قوله : خبثت نفسي



 -
(TM. • / VE.)





 العب، أأراد الشرع أن يفصل لنظ الكرم عن شجرة العبب ويرجع التسمية إلين أصلها أنها فلب المؤمن).

## ات ا - بـاب النهي عن وصف محاسن المرأةلرجل

## إلا أن يحتـاج إلى ذّلك لفرض شرعي كنكا جها ونحوه





## rr- بـاب كراهة قوّل الإنسـان : اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزمْبـالطلب



 (TYY / /VE气)




## غ غ





وأَمَّا الحَديثُ في الخَيْرِ كَمُذَاكَرَةِ الِعلْمَ وَحِكايَاتِ الصَّالِحِينَ، وَمَكَارِمِ الأْخْلَاقِ،

 ما ذَكَرْتُهُ.
(Yץ / /V\& ( بَبْدَهَا متنق عليه.
(Y ع / / /V\&V)
 اليَوَمَ أَحَدُّا) . متفق عليه.
(rץ / /V\&^)



## 

## إذا دعاها ولهميكن لهـا علْرشرعي



$$
\begin{aligned}
& \text { وفي رواية: (احَتَّى تَرْجَعَ)" }
\end{aligned}
$$

## 




## 




## A A - بـاب كراهةٌ وضع اليلد على الخاصرة في الصالاة

(Mr^ / /Vロッ) وسط البدن) في الصَّاَلِّهِ متنق عليه.

## qسr - بـاب كراهة الصالاة بحضرة الطمام وذّنسه تـتوقٌ إليه

## أو مع مدافهة الأخبثيني : وهمـا البول والفائط



(أي: نبَّ الشارع الحكيم علىن كراهة الصلاةة بحضرة الطعام الذي يشتهيه؛ و ولك لاشتغال قلبه به، مما قد

 التأخير وليذهب لصاته حينئذٍ).

## 





## 

( ا / / / /V00)




## rگr - بـاب النهي عن الصالاة إلى الثقبور

(r£r / / V V V )


## ( الصالاة في المسـاجـلـ التّي بها أضرحهة )

أما الصالاة في المساجد التي بها أضرحة، فالـُمْتَتَ به أن الصالاةَ في المساجد التي
 الاستحباب؛ أي: يؤجر عليها المصلي، وذلك بالدليل من الكتاب والصنة واعنة وفِعل
الصحابة وإجماع الأمة الفعلي.

وقد أجمعت الأمة وأقر علماؤها بصالاة المسلمين سلفًا وخلغًا في مسجد رسول
 بالمدينة المنورة الذين وافقوا علىن إدخال الحجرة النبوية الشريفة إلىن المسجد


 الصالاة في المساجد التي بها قبور.


 يَسجُد له الناس ويتعبدونه مشل الكعبة المشرفة، كما كان في الأمم السابقة الذين كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيمًا لهم.
أما مَن اتخذ مسجدًا بجوار قبرِ صالحٍ أو صلى تِركًا لا تعظيمًا للقبر، فلا حرج،
 والمفتى به من دار الإفتاء بمصر أن الصالاةَ في المساجد التي بها أضر حة الأولياء والصالحين جائزة ومشروعة، بل ومستحبة أيضًا، والقول بتحريمها أو بطلانها قول الا
米 米

## 世

(r r / / / VON)



## * * *

## ( ستزة صالاة الجماعهة )



لا يضرُّه مَن مر بين يديه، ولا خلاف في هذا بين العلماء.

فالسترة وهي التي توضع أمام المُصلِّي على مسافةٍ تسمح له بلد بالسجود- مشروعة فقط للذي يصلي منفردًا أو للإمام في الجماعة إن كان يصلي في فراغ قد يمر أمامه الناس. فلا مانع إذًا من المرور بين يدي صفوف المأمومين، بناء علىن أن سترة الإمام تُتُد



 به من دار الإفتاء بمصر ـ والهّ تعالى أعلىن وأعلم.

## * * *

## 

## في إقّامة الصالاة سواء كانت النـافلة سنلة تلكك الصالاة أو غيرها


الدَكْتُوبَةَ (أي: المفروضة وهي الصلوات الخسس)"). روامسـمـ.

## ०६ץ - بـاب كراههة تخصيص يـوم الجمعةٌ بصيـام

## أو ليلته بصالاةمز بين البيـالي






 قَالَ نَعَمْ مـتْتع عليه.
(Yミ0//VTM)
 لَا. قَالَ: (أَأَفْطِرِي). رواهالبخاري.

## 

## في الصومو وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشر بـ بينـهـا

 غير إفطار بالليل) ـ متغق عليه.



## 







## 



 وفي رواية: (أقَدْ كَرَرَ)،

## .



(ro./IVV.)






 بِتِلْكَ المَرْ أَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهُا
اO - - بـاب النهي عن التتفوط في طريثق النـاس

## وظلهم وموارد الماء و نـحوها







## ror - بـاب الثنهي عن البولّ وذحوه في الماء الراكلـ

 (ror / IVVY)
## بهr - بـاب كراههة تْفضيل الوالد بعض أولاده على بـضض في الهبلة

(ror / /VVr)


 واعْدِلُوافِي أَوْلادِكُمْا. فَرَجَعَ أبي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدََّقَةَ.


وفي رواية: (الاَ تُشْهِذْنِي عَلَى جَوْرٍ (أي: ظلم))".
 قال: بَلَىن، قال: (افَلا إذًا)، متنق عليه. (ينظر في (شرح حقوق الأبناء على الوالدين)، الحق الخامس: العدل بين الأبناء).

## 

## إلا على زؤجها أربدةٌ أشهر وعشرة أيــام

(ro६ / /VV气)






أَخْو هَا، فدعت بطِيبٍ فمسَّتْ منه ثم قالت: أما والهَ ما لي بالطِّيب من حاجة، غَيْرَ انّي



## 

## والبييع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أنيـيأذن أويرد





(roo / /VVV)
 من يتولين البيع والشراء لغيره). متقت عليه.
(roo / /VVN)








 أو يترك)"). رواه سِسم.

## Y07- بـاب النثهي عن إضاعة المال في غيروجوهله التي أذن الشرع فيها











## * * *

## (الإسراڤ)





والمسرف هو الذي غنل عن الحق و الحدِّ الواجب في النفتة أو الفعـل، فهو إمـا أن







المعتبرة فيها فهو مسرف أيضًا؛ لأنه ابتعد عن الحدِّ وجاوزه. مظاهر الإسرافٍ الإنفاق عمومًا نوعان: ممدوح ومذموم.



 تعالى. فمن أنفق في مثل هذا مالًا كثيرًا في مي موضعه المعتبر لم يُسَمَّمَ مسرفًا ولا مبذرًا وأما الإنفاق المذموم: فهو نوعان:




 وإذا أنفق الكثير في الحق ومنغعة الناس صار اقتصادًا ومحمودًا .
والثاني: هو التفريط، وهو الإمساك و التتنير والبخل، إما في في الكيف أو وي الكمم.


 فرعون وظلمه وجبروته فقال تعالى:











 الحاجة والضرورة والعرف المعتبر الذي يغمس صاحبه في حب الدنيا وملاذها.


وقال عطاء بن أبي رباح


وقال ابن كثير









[غافر: " ז": هم المتجاوزون في أمورِهم الحلَّ.

#   

## ( التبلّير )





 فالتبذير هو النفقة في غير وجوه الخير والبر التي يتقرَّب بها إلىن الها تعالثى. والتبنّير

 من حقه ووضعهه في غير حقه.


## 

إذا اجتمع الإسرافُ والتبذير في جملةٍ كان لهما نفس المعننٍ أحيانًا، وإن كان
 وروي عن الإمام مالك
 فالإسراف هو تجاوز في الكمية؛ لجهل الفاعل بمقادير الحقوق، أما التنذير فهو تجاوز في مكان وَضْع الحقوق. والتنذير من المحرمات كما قال الإمام مالك

 ذلك الحرام، ولا يحجر عليه إن بذله في الشهوات، إلا إذا خيف عليه النفاد.

يقول: وإن من واجب الإمام أو المسئول عن الأمر أن يمنعه من التبذير، وذلك بالحجر عليه والحيلولة بينه وبين المال، إلا بَِّرْ النغقة المناسبة على' نفسه.

أما الإمام أبو حنيفة ثُقئُّه فيرى: أن التبذير حرام ومنهي عنه، وإن كان لا يرى أن
يُححجَر (أي: والحجر هو منع المحجور عليه من التصرف في ممتلكاته) علمى المبذِّر.

## ( الفرق بينّ الجودو والتبدّير )

الجواد والكريم هو الذي يتوخن ويتحركن بماله أداءً الحقوق الواجبة عليه، حسب متتضى' المروءة والإنسانية والعرف الكريم المتعارف عليه، والعادات الفاضلة، كإكرام الضيف، ومكافأة صاحب الهدية، وما يُنفقه اتِّقاءً لِرضه، من باب الكمال والرفعة والنبل، طيّبةً بذلك نفسه قاصدًا بذلك و جه الله تعالى في الدنيا و الآخرة.
أما المبذِّر فهو الذي يُنفت بحسب شهوته وهوى نفسه، دون مراعاةِ شرعٍ ولا مصلحةِ بشرٍ، ولا تقديرِ أمرِ، و حتىن لا يريد بذلك أداء الحقوق الو اجبة عليه. فالفرق واضح بين الأمرين، في أن الجو ادَ شخصٌ حكيم يضع العطاء في مو ضعه وبقدره، بعكس المبذر أو المسرف فإنه لا يصادف الموضع المناسب ولا القدر و لا الحق المناسب.
 ولا تبذير، وما تصلَّقتَ به- فهو لك، و ما أنفقتَتَ رياءً و سمعة فذلك حظ الشيطان.

 البخل والتقتير)، و التبذير عند الموت (أي: الإنغاق في غير حق قبيل الموت).
 وقال مجاهد كَّآنَّة: لو أنْق إنسانٌ مالَه كله في الحق (أي: جميع أوجه الحق) لم يكن مبنرًا، ولو أنفق مُدُّا (أي: مقدار ملء اليد) في غيرِ حقِّ كان مبِّرًا.


 وقال أيضًا كَحّْنَّهُ في تفسير قوله تعالى1:





 ومن البلية أن يُبِّر في النفقة ويُباهي بها ليكمد أو يغيظ الأعداء، كأنه يتعرض بذلك بأك
 كتمانه، وإنما التدبير هو حفظ المال والتو سط في الإنفاق و كتمان ما لا يصالح إظهاره. فمن مضار التبذير والإسراف أنه يباعد صاحبه من الجنة ويقربه من النار؛ حيث
 للخلق، وقد يعرضه للحسد والحقد عليه، وقد يشعر صاحبه إذا افتقر بالمرارة، خاصة إذا اقترب أجله، فيقعد ملومًا محسورًا.

## 米 米

## بـابـ النهي عز الإثشارة إلى هسلم بسلاح ونحوه

## 

(rov/IVNr)







## - بـاب كراهة الخروج من المسجد بعلد الأذان

## إلا لعلْر حتى يصلي المكتوبة





## * * *

## ( حكم خروج المصلي من المسجلد بعلا الأذان )




 التطوع، كصاة العيدين وأمثالها، فيجوز له الخروج حتى قبل أدائها من غير كراهة.米 米

## roq - بـاب كراهلة رد الريحان لفير علّر

(ro9 / /VNT)



## . بـ - باب كراهة المدح في الوجه لـمن خيف عليه مفسلدة <br> من إعجابـو ونحوهو وجوازه لـمن أمن ذلك في حقي

(MT. / VNA)



 أحَدُّا) .مثتن عليه.
(MV.)









وَقالَ

##  <br> فرارًا منه وكراهة القدوم عليه

قَالَ الهُّ تَعَاَىَى:

(TV /VV1)



















## 

قَـَلَ اللَّ تَعَالَىَ: آلِّتْرَ
(Tr / IVar)




## * * *

## (السحر )

السِّحر: عملٌ يتقرّب فيه الإنسان من الشيطان ليعاونه فيه؛ ليصرف الأشياء عن

 للعادة. وتعتُّمُ اليِّحر حرامُمُ
قال الذهبيُ: الساحر ولابد أن يَكَفُر (أي: ولا با أنه سيصل إليه الكفر بسبب تعلم السحر)؛ إذ ليس

 لأنه كَفَّ بالنَ، والسحر من السبع الموبقات، ولكن اعتّبره الإمام ابن حجر منر من الكبائر .

وقال النووي

 لا يأتي منه خير، ولا يستعمل في جلب البي الخير.

ويحمي الإنسان نفسه من السحر والسحرة بتقوى الله، والجلوس في مجالس تقوية الإيمان والتذكير بالآخرة، وتعلم العلم الشرعي الذي يجعل الإنسان بعيدًا عن الحيل
 حال، وقراءة القرآن، والاستعاذة بالها تعالىـ.

وعلى العبد أن يتوب من ذنوبه، ويُحسن التو كل على الله والاعتماد عليه، ويستعمل الطرق المشروعة في إبطال السحر واستخراجه.米 米

## r

## إذا خيفـوقـوعه بـأيلـي العلـو




## في الاككل والشرب والطهـارةوسـائر وجوه الالاتتمهال

 يُجَجْرْرُ (أي: يُلقي) في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ). متنقع عليه.




 (MTE / IV9V)

 الجْفْنَُُّحُ (أي: أعظم ما يكون من القصصاع جمع قصعة) .

## 

 بالزعفران) الرجُلُ متنتَعيه.

 (آبَلْ أَحْرِهُهُمَا).


## Y77- بـاب النهي عن صهت يوم إلى الليل

(1A••)





 فَنَكَلَّمَتْتْ رواهلبغاري.

## MV بـاب تحريم اتتساب الإنسان إلى غير أبيه

## وتـوليه إلى غير مواليه





(TV / NA-६)













لنظ. روية سـلم.

## 



 وَقالَ تَعَالَىَ، وَقَالَ نَعَاَىَى:




## M9 - بـاب ما يقولله ويفمله من ارتكب منهيا عنه



مُّمْصِرُونَ



. آلَحَمِلِينَ
وَقَالَ تَعَالَى:
[النور: 14]]



(جمع (ملحةة)، وهي: مايستمالح ويستعذب)
(rv.




















 كِ



























































ويغطي الكتنين)"). رواهمسـمـ.

فِي الحِحَبَلِّ)، رواهمسـمـم


















(TV / /NIV)


 هي النَّار) هم متنتيه.



(rv•/NY.)







 فَيَقُولُ كُلُّ رجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ أَنْ أَنْجُو").
 شَيْئًا) همتنتع عليه.








 النِّتَاءِّ). رواهمسِمـمـ
(rV• / NAYT) وعن أبي هريرة



 وَتَصَدَّقَا)ا، .متنتع عليه.







بَالةَة (أي: لا يرفع لهم قدرًا ولا يقيم لهم وزنًا)"). رواها البخاري.

 بَبْرَا مِنَ المَمَالِئِكَةِ. رواهالبخاري.





 كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ







الجَرَادَ.
وفي رواية: نَأَكَلُ مَعَهُ الجَرَادَ، متُق عليه.
 مَرَّتَيْنِ). متُتن عليه.



 متنق عليه. (أي: خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه، وإن كانت اليمين الفاجرة مُحرَّةَّةُ في كلِّ وقتٍ؛ لأن الهُ عظم شأن هذا الوقت بأن جعل ملائكة الليل والنهار تجتمع فيه، وهو وقت ختام الأعمال) .


 شَيْءٍ مِنَ الإنْسَان إلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ (أي: العظم الني في أسفل العمود الفقري، وهو رأس

نبات اخضرت به الأرض)"). متقق عليه.
(rv• / / Arv)




 أَخْطْيُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) . رواه البخاري.











منصرنًا بذلك عن أور آخرتهو وفرض الهُ التي فرضهاع عليه، ومن هناجاء النهي) .


 [محمد: 19]. رواهسملم.


 التِيَّمَةَة فِي الدِّمَاء). منتْتع عليه.



(rv• / Mی乏V)









 حُحْيْن (أي: حنين: هي اسم مكان غزا به النبي





































㞔













حَتَّى تَبَّلَّ دَمُوعُهُا خِمَارَهِاْ رواهالبخاري.







































































 الدَّعَوَاتِ، فَرَفَحَ يَيَهِهْ فَاَّالَ :














ظاهرة ةجارية علن وجه الأرض)".



 كَدَاءَ، فَنَزُلُوا في أَسْفًا





















غير أهل هكةك) ).






























poxix
(rV./ / وعT^)


## 19 - كتاب الاستخفار

## 

 وقال تَعَالَىْ: وقال تَعالَى: وقال تَعَالَىى:

وَقَالَ تَعَالَى رَحِيمَا
وَقَالَ تَتَلَّنَ يَسْتَغْفِرْنَ
وَقالَ تَعَاَلَى:
 [آل عمران: 1 [17].
وَالآيات في الباب كَيرةٌ معلومة.


(TV)/ANV.)













 (TV) / NAVT)











 نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِِذِي لُبِّ (أي: اللب: العقل) مِنْكُنَّ)، . قالت: ما نُقْصَانُ الحَقْلِ

من الحيض والنفاس)".) . وواه مسلم.

## 








[الزخ خرف: \^-

وَقَالَ تَعَاَلَ شُنُدُسِ وَإِنَتَّبْقِ
 اَلْْحَيِحِ


 والآيات في الباب كثيرة معلومة.




































 سَنَّهِ مَا يَقْطَعُها)، متُتْ عليه.
 يَيْطَعُها )
(TVY / MANV)










 فِي الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوَ كَبَ فِيَ السَّمَاءِّ)، متفت عليه.

 قَلْبِ بَشَرٍ". ثُمَّ قَرَأَ:














تتضررون ولا يشق عليكم) فِي رُؤْيتَّهِ). متنق عليه.
 يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ: تُريدُونَ شَيْنَ



## 

于َ (1)-40


 مَحْيدلد.
قال مُؤلِّفُه:
فرغتُ منه يومَ الإثنين الرابعَ عَشَر من شَهْرِ رمضانَ سنةَ سَبْعْن وسِتِّمائةٍ
بِدَشْقْ

## الفهـرس

$\mu$
تقريظ فضيلة الأستاذ الدكتور أحمل عمر هاشم
7 تقريظ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغفار حـامد هلال
$\Lambda$

9
تقريظ فضيلة الاستتاذ الدكتور سيلد السيلي
11
تقريظ فضيلة الأستـاذ الدكتور أحمل ربيع يوسف
14
مقدمة الشارح
$\qquad$
IV عَمَلُنا في الكتاب
ru
 Y - بابُ الإخلاصِ وإحضارِ النِّيَّة في جميع الأعمالِ والأقوالِ والأحوالِ البارزةِ والخفيَّةِّ...........
r^. (الإخالص)
ry حقيقة الإخلاص
ry الفرق بين المُخلَص والمُخلِص

M الأعمالُ المُتعلِّقُةُ بالنيةِ
$r V$ r- بابُ التوبةِ

〔7. (التوبة)

そV شروط التوبة
0 . التوبةُ النَّصُوحُ ..
0 . الصفاتُ المُثيرةُ للذنوبِ في الإنسانِ

01 الكبائرُ
or أقسامُ الناسِ في الآخرةِ
$0 \varepsilon$ التوبةُ والإنابةُ والإيابةُ

00 r- بابُ الصبرِ


| 7 า | أقسامُ الصر |
| :---: | :---: |
| 7 V | حُكْمُ الصُ |
| 71. | أُ |
|  | الفَرْقُ بينَ |
| 79 |  |
| V 1 | الأمورُ التي |
| VY | ع - بابٌ الصّ |
| Vr | (الصدقٌ) |
|  | معابِّ الصّ |
| 11 | كلماتٌ |
| Nr | قِصَّةٌ |
| 10 | 0- بابٌ المر |
|  | (المُرَاقَبَّة) |
| qr | 7- بابٌ |
| $9 \varepsilon$ | (التَّكّوى) |
| 90 | الفَرْقُ بين |
|  | الفَرْقُ بين |
| 97 | قِصَّةٌ |
| 9 V | V - بابٌ |
| 1.1 | (اليَيِّنُ) |
| $1 . r$ | أنواعُ |
| $1 \cdot r$ | دَرَجاتُ |
| $1 \cdot \varepsilon$ | قِصَّةٌ |
| 1.0 | ( التو كُّلُ ) |
| 1.7 | النَّوكُّكُ ولو |


10r الَرَيِمُةُ والرُّخْصَةlorأقسامُ العزيعةِ.lorأنواع الرُّخَص
$10 \varepsilon$ الأسبابُ المُبِيحةُ للرُّخْصةِ الشرعيَّةِ17ملخص
$17 \varepsilon$ 10 - باب في المحافظة على الأعمال
$17 \varepsilon$17 - باب في الأمر بالمافظة على السُّنَّة وآداهـا
$17 V$(الشُّنَّة النبوية الشريفة)$17 V$- السُّنُّة لغة$17 \wedge$- السُّنَّة شرعًا
179 ..... مصادر التشريع.
IV. ..... منزلة السُُنَّة في الإسلام
IV. واجب المسلمين نو السُّنَّةIVYشبهة أعداء السُنَّة
IV ما ليس تشريعًا من أقوال الرسولlVالخلاصة
IVIVoعن منكر
IV7 (أقسام الحكم التكليفي للأمة)1 $\vee 7$الوجوب
IV7 ..... الندب
1 V 7 ..... التحريم
1V7 ..... الكراهة.الإباحة
IVV人 1 - باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور
IVA(الابتداع)IVAأحكام البدعةINYأسباب البدعة
$1 \wedge V$ 9 1 - باب فيمن سنَّ سُنَّة حسنة أو سيئة
$1 \wedge \wedge$ .
$1 \wedge 9$ ( الدعوة إلى الله تبارك وتعالىى)...
$19 \varepsilon$آداب الدعوة إلى الله
19 V | Y - باب في التعاون على البر والتقوى
19V (التعاون علىن البر والتقوىن).
191 ..... أقسام الأخوة
r.. r - باب في النصيحة
r.. r r - باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
r. $\varepsilon$ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )
r. 9 هَى عن منكر وخالف قوله فعله ६ ६
r. 9 ب - باب الأمر بأداء الأمانة
rir ..... (الأمانة)
Ylo ..... قصة
rlo ..... قصة
Y17 Y - باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم
r19(الظلم)
rr.

$\qquad$
كيف يظلم العبد نغسه ...
Mryدواوين العباد يوم القيامة
MYY ..... قصة.
YYを بV Y Y
MYVY人

| YYV ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  |
| :---: | :---: |
| YY＾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．${ }_{\text {（ }}^{\text {（ }}$ |  |
|  |  |
| ¢r｜．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．${ }^{\text {a }}$ |  |
|  |  |
| قواعد الصحبة．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  |
| حقوق الأُغُوَّة |  |
| ¢r ¢ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  |
| إץ－باب الإصلاح بين الناس ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  |
| Yを 1 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  |
| rr－باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم |  |
| والشفقة عليهم والتواضع معهم وخغض ． |  |
| r | （كفالة اليتيم） |
| 「を＾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| حسن الحلق． |  |
| م00 0 ¢ |  |
|  |  |
| ه\％${ }_{\text {¢ }}$ |  |
| $r 7$ | （حق الزوج على زوجته） |
| حقوق الزوج ． |  |
|  |  |
| $\bigcirc 7 \wedge$ | نصائح للزوجا |

ヶา9
الوصية للزوجة
rv．ฯr－باب النفقة على العيال
rVIrV＾r－باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى وهيهمrvrعن المخالفة وتأدييهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه
rVr
（حقوق الأبناء على الو الدين）
rVE حقوق الأولاد على آبائهم
ヶляملخص لـقوق الولد
「＾乏 q－
rıo （حق الجار）
「мл

جملة حق البار
「мл －ع－باب بر الوالدين وصلة الأرحام
ヶqu ..... （بر الوالدين）
Yqるبر الوالدين．
r9\＆آداب التعامل مع الوالدين
97تريع العقوق
497 ..... ما العقوق
r9＾ اء－باب تريم العقوق وقطيعة الرحم
99（صلة الأرحام）
r． 1．r．lKr－باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه
r．$\mu$r
$\Gamma \cdot \varepsilon$ 
؟ ؟－باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقدئهم على غيرهم ورفع جالسهم وإظهارr．o

| r．v | （آداب العالم والمتعلم） |
| :---: | :---: |
| $r \cdot \wedge$ | آداب المتعلم أو طالب |
| r．q | آداب المعلم ．．．．． |

0 ع－باب زيارة أهل الخير وبجالستهم وصحبتهم وعحتهم وطلب زيارتم والدعاء منهم
r． $\qquad$
§－باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يكبه أنه يكبه، وماذا يقول له
やしに إذا أعلمه

M17
（الحب في الهَ والبغض في الله）
M17
أولا：الحب في الله
M9 $\qquad$
rr． أقسام الحب بين الأصحاب

MrI قصة

HYV ثانيًا：البغض في الله

Y Y § $\mu \mu$. ＾＾
r． 9 ₹－باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى
rry $\qquad$
ר （الخوف）
r $\varepsilon$. $\qquad$（الأمن من مكر الله تعاللي）
$\mu \varepsilon$. أنواع المكر．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
$\mu \varepsilon$. حكم المكر

「そし $\qquad$
ケそケ 10－باب الرجاء．
rol （الرجاء）
rol الفرق بين الأمل والطمع والرجاء
rol $\qquad$
ror الفرق بين الطموح وعلِّ الممة
ros باب فضل الر الرجاء
ros $\qquad$ ror－باب الجمع بين الخوف والرجاء
ro7 \＆ه－باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقًا إليه
ros
（البكاء من خشية اله تعالى）
roq （الخشية）

MV．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ا）
队7＾ أقسام الزهد rv． قصص في الزهد
－ 7 －باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
rıl
（البذاذة وحسن السمت）
V V باب القناعة والعفاف والاتتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة ．．．．．．．．．．．．．．
「ヘา
（القناعة）
r＾v
（العفة والعفاف）
rıv أنواع العفة
rıл تام العغة
rq． قصة
अq） ه＾－باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
 ral （آداب الكسب والمعاش） rqv ．． $\varepsilon .1$ $\underline{(ا ل ا ٕ ن ف ا ق ~ و ا ل ك ر م ~ و ا ل ج و د) ~}$

| $\varepsilon \cdot 1$. | أولا：الإنفاق |
| :---: | :---: |
| $\varepsilon \cdot 1$. | ثانيا：الكرم |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | ثالثًا：الجُود |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | مَرَاتِبٌ الجُوِ |
| $\varepsilon .7$ | الفرق بين الا |
| $\varepsilon \cdot \mathrm{V}$ | 7－باب ال－ |
| $\varepsilon \cdot \mathrm{V}$ | （البخل والحر |
| $\varepsilon \cdot \mathrm{V}$ | أولا ：البخل |
| $\varepsilon \cdot \mathrm{V}$ |  |
| $\varepsilon \cdot \wedge$ | مصيبة المال |
| $\varepsilon .9$ | قصة ． |
| $\varepsilon .9$ | ثانيا：الحرص |
| そり。 | أسبابٌ |
| $\varepsilon 1 r$ | ثالثا：الطمع |
| $\varepsilon 1 r$ | قصة |
| そ1を | 7 7 －باب الإ |
| $\varepsilon 10$ | （الإيثار ）． |
| \＆10． | درجاتُ الإيثارِ |
| \＆17． | الأسباب الم |
| £ 1V． | السخاء والجو |
| そ1へ。 | قصص في الإ |
| \＆19． | 7 7 |
| $\varepsilon 19$ | 7－باب فضل |
|  | الشُّكْرُ) |
| \＆rl． | حقيقةُ الشكر |

そro أيهما أفضل، فضيلة الصبر أم فضيلة الشكرโケา．درجات الشكر
〔ケา ..... أنواع الشكر
ErV7 70 باب ذكر الموت وقصر الأمل．
$\varepsilon r$. ..... （الغرور）
$\varepsilon \mu$. الجهل والغرورぞ。أصناف المغتزين
ぞけ الثقة بالله والغرور والعجز
そrケ ．． 77 － 7 －باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر ．
$\varepsilon \mu$ بُرِّ نزل به ولا بأس به خلوف الفتنة في الدين ．．．．．．．．．．．． －TVそro（الورع）
$\varepsilon \varepsilon$.

$\qquad$79－باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في
$\varepsilon \varepsilon$. حرام وشبهات ونخوها
そそケ
（آدابُ العُزْلةِ وآفاتُها）．そそへفوائد الاختلاط بالناس وآفات العزلة
zorآداب العزلة
V．
الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهمَ، وإرشاد جاهلهم،
وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسهと0乏 عن الإيذاء وصبر على الأذى
そ0乏
（آداب الصححبة والاختلاط بالناس）〔00

| ＜07 | آداب معاشرة الناس |
| :---: | :---: |
| £ 0 V | V1 |
| ¢09 | （التواضع） |
| ¢7． | درجات التواضع |
| ¢7． | التواضع له ．．． |
| ¢ $7 \%$ | قصة ．．． |
| £ 7 | －Vr |
| ¢70 | （الكبْر）．．． |
| 〔70 | أقسام الك |
| โ77 | أسباب الا |
| $\varepsilon 79$ | درجات الكبر |
| โ79 | عض مظاهر التكبر |
| £Vr | （العُحْب） |
| £V乏 | انو |
| £Vo | －VF |
| £VV | （حسن الخلق）．．．．．． |
| £VV | أقسام حسن الخلق |
| £VA | أركان حسن الخلق． |
| £ $\wedge$ ． | سباب تغير أخلاق النس |
| \＆ハ1 | （كيف تعرف عيوب نفسك؟） |
| $\varepsilon \wedge \varepsilon$ | －V乏 |
| £＾0 | （الحِلم）．． |
| とへ7． | أسباب الحلم الباعثة على ضبط |
| $\varepsilon \wedge \wedge$ | الفرق بين الغضب والحزن．． |
|  | قصص في الحلم ．．．．．．．．．．．． |

〔91أقسام الحلم
そqY ..... （الرفق ）．
そ9 Vo باب العفو والإعراض عن الجاهلين
โ90 （العفو والصفح والغفران）
โ90 الفرق بين العفو والصفح والمغفرة
〔9へ ..... قصة
〔99 V7－باب احتمال الأذى
＜99 باب الغضب إذا انتُهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى VV
0．． （الغضب）
0.1 الممود والغضب المذموم

$\qquad$
$0 . r$ أسباب الغضب
$0 . r$ علاج الغضب． 0.0 قصة．．
V－ 0.7 ． $\qquad$ $0 . V$ باب الوالي العادل－V9 － 01. $\qquad$ （اختيار الوالي العادل ووجوب طاعته） 01. $\qquad$ أولا：أداء الأمانات من قبل الـكام 011 ثانيًا：الـكم بالعدل ．．． 015 استعمال الأصلح ． 010 $\qquad$ المقصودُ بالواجب الشرعي على الوالي والحاكم في الولايات 017 وجوب اتخاذ الإمارة أو الرياسة ．．．
（ 1 or．

بr - باب حَيٌّ السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالُ وتخذيرهم or. . من قرناء السوء والقبول منهم
بر- باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها orl فعرَّض بها orl ا- كتاب الأدب
orl (الأدب) orl $\qquad$ الفرق بين طلب العلوم الشرعية والتأدب orr $\qquad$ OY7 ثانيًا: الأدب مع الرسول عليه الصالاة والسامام OY7 $\qquad$ or9
 or9 (الحياء)
or. أقسام الحياء.
orr $\qquad$ أوجهُ الحياءِ في الإنسانِ
orを 0م- باب حفظ السر
oro (كتمان السر) ors 7ا 1 - باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد.
orq $\qquad$ orq أنواع الوفاء . 0 o. $\qquad$人ر - باب استحباب طيب الكالام وطاقة الوجه عند اللقاء وإيضاحه للمخاطب وتكريره $0 \& 1$ ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك.

$$
0 \& 1
$$

(أدب الكلام) .

OKT شروط الكالام 0 $0 \varepsilon$ آداب المتكلم.
$0<7$شروط ضرب الأمثال
－ه－باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالِّ والواعظ$0<7$حاضري بجلسه
$0 \_\wedge$ صفات الواعظ
0＜9 r 9 －باب الوقار والسكينة ．
0々の ..... （الوقار）
00. （السكينة）
001 r
oor ..... （الخشّوع）
$00 \varepsilon$ § 9 －باب إكرام الضيف
$00 \varepsilon$ 90 －باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير ．
لسفرٍ وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه ．．．OOV 97－باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه
001 －9V باب الاستخارة والمشاورة009（الاستخارة）
07.（الشوري）
074
$\qquad$الفرق بين الشورى والديمقراطية
9人071طريقٍ والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة

071 $\qquad$99－باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريمoV．
$\qquad$
OV． （آداب الاجتماع للطعام والضيافة）OV．
آداب الاجتماع على الطعام ．．
OVY آداب الضيافة .
OVO آداب الحضور في المأدبِبة
OVO آداب إحضار الطعام
OVV ..... ( . . .
OVA 1-1 - باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحهoV9 ............ 0 - ا باب النهي عن القِرَانِ بين التمرتين ونوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته0V9 ................................................... 70V9 .............. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها - ا •V0V9 ......................................................................9 9 - 9 باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبللعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأ كلها ومسححها بعد اللعق01 .بالساعد والقدم وغيرها011- 1 -111 - 11011الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ
ONY

$\qquad$
I I Y 1 Y باب كراهة الشرب من فم القِربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريمONYr| 1 1 | 1 باب كراهة النَّفْخِ ين الشرابONY

$$
\text { 1 } 1 \text { - باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا. }
$$

117 - 11 باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في OMY الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
$0 \wedge \varepsilon$ من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير ... $0 \wedge 7$ 1 1 1 1 - باب استحباب القميص 9 11 - باب صغة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من
 0^^................................................. | I Y 1 باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا 0^9.................................................................................

Y Y Y باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز 0^9............................................................................................ لبسه للنسا 0^9.......................................................... 09 • .....................................
 09. ٪ 09. $\qquad$ غ- كتاب آداب النوم والاضطجـاع والقمود وا لمجلس والجليس والرؤيـا . 09. $\qquad$
 091 انكشافنُ العورة وجواز القعود متربعًا ومحتبًا 097 ج 1 - 1 باب في آداب البجلس والجليس $09 \varepsilon$ (آداب المحجلس والجليس) 09V قصة.

099
. 7. $\qquad$ 7. $\qquad$ |r| - باب فضل السالام والأمر بإفشائه ...
7.1r ا
$7 . Y$rr ا - باب آداب السلام
ع § ا - باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم
$7 . Y$دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة وخوها
7.40r 1 - باب استحباب السلام إذا دخل بيته
7.4
$\qquad$ I YV $7 . \%$ $\qquad$ ا ا - باب تحريم ابتدائنا الكفَّار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل $7 . \%$ $\qquad$ $7 \cdot \varepsilon$ (بعض آداب السلام)
7.0

$\qquad$
هr ا - باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه ... 7.0 $\qquad$§ 1 § - باب بيان أن السُنَّة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان، فيسمي نفسه
7.0 بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله: 》أنا< ونوهها .
§ 1 §7.7
$\qquad$تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب .§ §$7 \cdot V$وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء .
$7 \cdot \wedge$(آداس اللقاء)

7.9
§ §
71.
(عيادة المريض)71.
آداب عيادة المريض
711آداب المريض
$71 \%$
§ ا ا－باب ما يدعى به للمريض ．
าル § 1 §－باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله
าル V V


 ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع ．．．．．．．．عا عا
－ 10 －باب تلقين الختضر ：لا إله إلا اللّ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．




100－ 100
 ا\＾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10 V 19．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 101 －باب الإسراع بالجنازة 7 Tr. （آداب الجنائز والتعزية）． 7 7． آداب تشسيع الجنازة． 7 r. $\qquad$
1 109 باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى بتهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك 7ヶ1 $\qquad$ حتى يتيقن موته． 7r） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 － 1 －بابُ الموعظٍِ عند I 7 ا－باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة الم 7 IT Try r 1 － 7 －باب الصدقة عن الميت والدعاء له THY rر7 1 －

Try
๕ 1 －باب فضل من مات له أولاد صغار ．．
70 ا－باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله
7ヶ تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك

74
V－كتـاب آداب السفر
74
（السفر والاغتراب والتوديع والفراق）
7ケを
أقسام السغر
7 70 أنواع السغر．

740 صغات أمير السغر

77 آداب السغر．．．

TYV رخص السفر ．

7 7M （صلاة السغر ）．

714 مسافة السغر المعتبرة شرعًا

7 79 قصر الصلاة في السفر．

77 ا 17 باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
7ry IV 1 －باب استحباب طلب الرفقة و تأميرهم على أنغسهم واحدًا يطيعونه．．
17 ا 1 هاب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمر من قصَّر في حقها بالقيام بعقها، وجواز الإرداف سشר $\qquad$ على الدابة إذا كانت تطيق ذلك 0 179－ 17 باب إعانة الرفيق 7 O $\qquad$ باب ما يقول إذا ركب دابة للسغر V V． －｜V｜ 77 والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونوه． 7rv باب استحباب الدعاء في السفر ．IVY 7ヶ I Vr 7ヶィ ا I V \＆


71 متى يسقط استقبال القبلة.71أركان الصاة
7^ケ سنن الصلاة
7^^. مبطلات الصاة
$7 \wedge 9$ ما يُّاح فيُ الصالة
79. ما يكره في الصاة
791 السترة أمام المصلي
$79 \%$ قضاء الصلاة
$79 \%$ ..... صلاة المريض
$79 \%$ ..... الجمع بين الصالتين
$79 \%$ ..... سجود السهو.
790 ..... سجود الشكر
790 ..... كيفية الصلاة
v.r 1 1 ^ - باب فضل صلاة الصبح والعصر
V. $\varepsilon$ 1/199 - باب فضل المشي إلى المساجد
V.o . 1 - باب فضل انتظار الصلاة.
V. 7 ..... 191- باب فضل صلاة الجماعة
V.V (حكم الصلاة بين السواري)

| $v$. | (صلاة المأموم متقدمًا على الإمام في صلاة الحما لجماعة) . |
| :---: | :---: |
| V.^. | 19 - 19 - باب الحث على حضور الجماعة في الصّح والعشاء | ا 1 - باب الأمر بالمافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في v. 9 $\qquad$

VI . ...... 9 § - باب فضل الصف الأول والأمر بابتام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها
vir

vir
197-1 - باب تأكيد ركتي سنة الصبح
 1 1 - - باب استحباب الاضطجاع بعد ركتي الفجر على جنبه الأيكن والحث عليه سواء V1乏 كان هُجَّد بالليل أم لا
V1乏 199 - باب سنة الظهر

VIo بـ باب سنة العصر . . .

VIo Y . 1

V17....................................................... باب سنة العشاء بعدها وقبله - Y Y Y
$\qquad$
६ • ب- باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة VI 7 ............................................. من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكا

 باب بجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تصلى عند VIN اشتداد الحر وارتناع الضحى
 في أي وقت دخل وسواء صلى ركتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو v19 غيرها V19 (حكم تحية المسجد) V19 9 - 9

- . . الجمعة والصلاة على البني هِ Vr. $\qquad$ الجمعة

VYY (آداب الجمعة)
 VYT

|  | (آداب قيام الليل) |
| :---: | :---: |
| VY7. | بعض الأسباب |
|  | Y Y - |
|  | ع \ - باب فضل |
|  | 0 |
|  | 7 7 - |
|  | V - - باب |
|  | (حكمة الصيام) |
|  | 人 |
|  | العشر الأواخر منه |
|  | 9 9 9 |
|  | وافق عادة له بأن |
|  | - Y Y. |
|  | \| - - باب فضل |
|  | Hry - باب فضل تو |
| V¢1 |  |
|  |  |
|  | (أحكام الصيام) |
| V¿r | تعريف الصوم.... |
| V®r | أركان الصوم. . |
| V®r | ( مبطلات الصوم |
| V $\varepsilon$ | الأعذار المبيحة للفُر |
| V¢0 | مستحبات الصوم |
| V¢0 | أشياء يباح للصائم |
| V 7 . | مكروهات الصيام |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  | أحكام صدقة أو زكاة الفطر ............................................................... |
|  | متى بتّب زكاة الغطر على الصائم........................................................ |
|  | V¢9.......................................................... (ص⿱艹ام ست من شو ) |
|  |  |
| Vo. ........................ |  |
|  | V 0 . ................................ |
|  | V0...................................... باب - بr ¢ |
|  | V0............................................. |
|  | V0) ...................................... |
|  | ا Y - باب فضل من فَطْرَّ صائمًا وفضل الصائم الذي يؤكل عنله ودعاء الآكل للمأكول |
|  |  |
|  | Qor |
|  | vor .......................................... |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | וال- كتابِ إلجهاه |
| V7r .................................... |  |
| Orr- باب بیان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسَّلون ويُصَلى عليهم بخلاف |  |
| VVY . $ا$ ا........................................................ |  |
|  | Vع ...................................................................................... |
|  | أقسام إلجهاد |
|  | V9 ................................................................د.............. |

vv9
الرسالة الغمديَّة بالرمة للعالمين．
VAY
ฯ Y－باب فضل العتق
var

vat人 Y

VAK
 －ع ． VAr．．．وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه V＾0 r｜كتاب العلم
$\qquad$
v＾v （العلم）

V9を فضل العلم على المال
v9v فضيلة نتل العلم ودعوة الناس إليه وتعليمهم．

V91
العلم الواجب شرعًا ．
$\wedge$. مراتب العلم
＾． 1 العلوم الشرعية．
＾．$\quad$ ． العلوم الممودة
1آفات العلم ． 1 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
1.9 العلم للتدين والعلم للتخصص．

110 rا－كتاب حمد الله تــالى وشكره．

110 ケ ケ

117 ع ا－كتاب الصالاة على رسول اللهُ
117．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
NIV （واجب الأمة نحو المصطفى
Nr． 10－كتاب الأنكار ．
NT． $\qquad$

＾ケา ..... （الذكر）NYVأنواع القلوب
Nr． الذكر في القرآن ．
N ..... أنواع الذكر
Nケモ درجات الذكر
ヘ $ケ \varepsilon$ القرآن والذكر والدعاء ．．
$\wedge \mu \varepsilon$ ..... آداب الذاكرين
ヘケを ..... فوائد الذكر
$\Lambda \mu \wedge$
$1 ヶ 9$ باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر ．．．．．．．．．$\Lambda \varepsilon$.そ人$\Lambda \varepsilon ケ$§ 9
$\wedge \varepsilon \varepsilon$17－كتاب اللدعوات
$\wedge \varepsilon \varepsilon$ ．
$\wedge$＾＾ ..... （الدعاء）
へぇへ ..... أقسام الدعاء
へ々の ..... فوائد إخغاء الدعاء．
10. ..... آداب الدعاء
Nor الدعاء في القرآن الكريع
Nor ..... 10－ 0 باب فضل الدعاء بظهر الغيب
Nor ror－Yor
ヘ0乏 ..... ror ror باب كرامات الأولياء وفضلهم
$\qquad$
 Y00 - باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة مرمة بردها والإنكار على قائلها فإن
ハ7 عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه ...
$\wedge 7$ ( YOY - باب ما يباح من الغيبة.

177
(الغِيبة)
177 الفرق بين الغِيبة والبُهتان والشَّتْم
^7V
حد الغيبة وضابطها.
$\wedge 7 \wedge$
الأسباب الباعثة على الغيبة
179.................. باب تحريم النميمة وهي نقل الكالام بين الناس على جهة الإفساد - Y ov

NV (السعاية)

NV علاج النميمة....................................................................................

NVY قصص في النميمة. —0 人 باب النهي عن نقل الحديث وكالام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة

NV كخوف مفسدة ونوها
$\wedge V \varepsilon$


NV (النفاق)

NV أنواع النغاق..........................................................................................

NVo المداهنة
^ㄱ التملق .
^Vา الصراحة
$\wedge \vee 7$ خُلْفْ الوعد
^ㄱ .
$\Lambda \wedge$. Y

| M 1 | بr－بr |
| :---: | :---: |
| ＾人1 | （الكذب） |
| M＾r | الأسباب |
| $\wedge \wedge \varepsilon$ | 1 |
| $\wedge \wedge \vee$ | rr |
| $\wedge \wedge \vee$ | （ شهادة الز |
| $\wedge \wedge \vee$ | كبائر شا |
| $\wedge \wedge \wedge$ | ¢ 7 ¢ |
|  | \％ |
| $\wedge 9$. | 777－باب |
| $\wedge 91$ | － 7 － |
| 19 | ب－r71 |
|  | － 79 |
| ＾9\％ | －بV． |
| ＾9\％ | （الحسد） |
| 人9ヶ | الحسد الم |
| 人9ヶ | أسباب |
| 190 | دواء وعلا |
| 197 | الحسد والم |
| 19 | عقاب الحا |
| 19V | （الإصابة |
|  | ب－rvi |
| 199 | （التجس） |
| 199 | التجس |
| $\wedge 99$ | قصة ．．． |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  | (سوءء الظّنِّ) |
| 9.1............................................................................. |  |
| أقسام سوء الظن. 9 . ....................................................................... |  |
|  |  |
| Q.r. | قصة. |
|  |  |
|  |  |
| 9.0 . | (الشماتة) |
|  |  |
|  |  |
| 9 | (الخداع وال大 |
| 9.7......................................................................... $ا$ اولا |  |
| ¢.7............................................................................ |  |
| 9.7.................................................................................. |  |
| 9.V. | (المداراة والمد |
|  |  |
| 91•..................................................................... |  |
|  |  |
|  |  |
| 91r......................................................................................... $ا$ (1) |  |
|  |  |
| 9 | (البغي) |
| 91 ¢ |  |

ب .

| 917. | بغسق أو نو ذلك |
| :---: | :---: |
| 91 V | （الهجر والهـجران） |
| $91 \wedge$ ． | أ |

بی－باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا سرًا 919 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．بكيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على 9 9． $\qquad$
$\qquad$ gry r \＆\＆ rی0－باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له وين هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها، وكراهة شرائه شيئًا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه gry عن زكاة أو كفارة ونووها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه ．．．
qヶщ باب تأكيد تحريم مال اليتيم

9ヶ4 باب تغليظ تحريء الربا

9ケを r

970 （الرياء）

## qrV

 بيان حقيقة الرياء وما يُراءُى بهqYV الفرق بين الرياء（الشرك الأصغر）والشرك الأكبر ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． qYV $\qquad$ 97. $\qquad$ qur الإسرار والإظهار في الطاعات والمعاصي
979
$\qquad$ － 9 ץ－باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية． १を। （ 91

9ET r 9 Y－باب النهي عن التشبه بالثشطان والكفار9६ヶ（النهي عن التشبه بالشيطان والكفار ）9そケ\＆£ §－باب غي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد9そケ（صبغ الشعر للرجال）ب90 باب باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل9そケدون المرأة
9を宛ج 97 －باب تحريع وصل الشعر والوشم والْوَشْرٌ9 १०（وَصْل وزَزْع الشعر）
9 9० （الوشم الثابت والمؤقت）9 97（النامصة والمتنمصة）
9 97 （تفليج وتقويم الأسنان）باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته
9 97 ..... عند أول طلوعه9\＆VY91r99 9 باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل9\＆Vوالخف قائمًا لغير عذر

9とへ 
9乏＾ ..... （التَّكلُّف）r r r ب－باب تخريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء90.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．بالويل والثبورr．r．r－باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارقqorبالخصى وبالشعير ونو ذلك90r．๕ • •qor．（التَّطيُرْ ）

ه. هـ- باب تريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو خخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريع اتخاذ الصورة يف حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونخوها 900 والأمر بإتلاف الصور

907
 باب 90 V والجرس في السفر

90 V

 90 V $\qquad$ - ا ا ـ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء 901 والإجارة ونوها من المعاملات
ا 901 المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة

Y Y Y باب كاب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه ييلب النوم فيفوت استماع 909 الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

K T 909 $\qquad$
乏 ا ا ب- باب النهي عن الحلف بمخلوق كالببي والكعبة والمالائكة والسماء والآباء والحياة
والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها
909
97. $\qquad$ ها 1 - باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا

T ا 17 - باب نَدْب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يفعل ذلك الملوف عليه 971 تم يكفر عن يمينه

971

V V V آباب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يمري على اللسان بغير قصد
$97 \%$
اليمين كقوله على العادة: لا والله، وبلى والله، وخو ذلك
$97 \%$ ^ ا ا
 $97 \%$ تعالى وتشفع به .. . rr. باب تحريم قول: شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك 974 غير الله

974 $\qquad$ Y ا Y - باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونخوهما بسيد ونحوه.

974 rry 974 rrr بr باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها .............................. $97 \varepsilon$ ع \& $97 \varepsilon$ هץr- باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا .................................... $97 \varepsilon$
 $97 \varepsilon$ (الكفر ) 970 أنواع الكفر

977 هكم الكفر .................................................................................... 977 الحكم على الناس

971
$\qquad$

$97 \wedge$ باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان r_ بr باب كراهة التقعير في الكالام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي 9 V 1 اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونوهم


اسr- باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي qVY كنكاحها ونحوه QVY ................ باب كr براهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب
QVY rQVY\＆\＆
१Vケ لـا عذر شرعي ．．．．．．．．．．．． Or－بـ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لماqV〒qV
१V६人 人هrr－باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين：وهماا البول والغائط．． $9 \vee$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．१V乏．ع بـ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ．
9V乏 ا
१V₹ r
9Vo （الصالاة في المساجد التي بها أضرحة）9V7「9V7（سترة صلاة الجماعة）النافلة سنة تلك الصالاة أو غيرها ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9VV ．．．．．．．．．．．．．．．．9VV
$\qquad$
१VV ع \＆
9VV ع \＆9V＾१ \＆
9V＾ ．
 9V9 ror ror باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

| 9V9...................... |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | 00\%- باب تريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على |
|  | خ 1 • ....................................................... |
| 9 91 ) .................... |  |
|  |  |
|  | \r.................................................................... |
|  | ^を....................................................................... (الت... |
|  |  |
|  | 10 ...................................................... |
|  | (الrov |
|  | عن تعاطي السيف مسلولا |
|  |  |
|  |  |
|  | 1^............................................... |
|  | . |
|  |  |
|  | \ ا |
|  | r |
|  | (السحر) |
|  |  |
|  |  |
|  | 11 ............................................................... |
|  |  |

9१ケ ب77- باب النهي عن صمت يوم إلى الليل99 Y ..........................ليه99ヶ .........................$99 \varepsilon$1^ا- كتاب المنثورات والـمُلَحِ
$99 \varepsilon$ باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرهاI. IT19- كتاب الاستففار
1.14 باب الأمر بالاستغغار وفضله
$1.1 \varepsilon$ باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤونين في الجنة

