
othyenge
(1) To

othyenge
(1) To

# سلسلة ( كتابب الراية" هِ تصلدر شهريا عن مركز الراية 

مركز الرإيx للنشـروالإعلام
اسسها أَمحل فكرى عامر 1998

$$
\begin{aligned}
& \text { (اسم الكتّاب : مولا أمة } \\
& \text { (المؤلــــــــــ : خالا محمد القاضى }
\end{aligned}
$$

كافة حقرق الطبع والنشر
هـ ملك
لمركز الرابية للنشر والاعلام

$$
\begin{aligned}
& \text { رقم الإيلاع| }
\end{aligned}
$$

》 وإنــك لعلى خلو عظيمم 《
مدرّ الله العظيمم
othyenge
(1) To

## إ

والسـرور...
الدت ،
إلى
روح فضيلة العارف باللـ
النيّغ هصمد أحمد رضوان
نقديراُ لإبتهاده المظلمر
في السيرةة النبجوية العطرة

## 9

إلى توأأم والدى الرووهى الذى لمـ تلده أمه ... المستـشار هومد راشند هـتولي

أهرهى هـا الكتناب ..
خالد
othyenge
(1) To

## هقد مة

هذه مكة تستقبل وليداً رضى به أهلهـا وعمهـم البثــر والسـرور....

 والمعارف، بعد أن سيطرت عليها البداوة، وفنّت فيها الأنحلاق الذيميـة
 بها من أوعام فدانوا بها وخضعوا لعاداد وتات وتفاليد وأخلاق غير مرضية بل كانت مردية.
 عاثى بينهم نى طهر ونتاء وصناء.



جاء هذا المولود الكريم داعيأ إلى الله على فزّة مـن الرسل فكـالن دينه
 دعوة لعطف الآباء على الأبناء وحث للأبنـاء على الـبر بالآبـاء حتـى تكـي
 الحق والعدل والتعاطف والتساند فى الملات وفى العبادة. كانت دعوته إليهـا

رفقأ فالدين يّسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرأ أبقى، كانت دعوته أمنأُ وأمانأ، محذرة عحرمة للغلر 'وألميانــة، داعيـة إلى
 المصابين، يعود المريض ويوأسى المزين ويأسو المجراح، فهو رفيت بالإنسان بل رلم

 وعلى كل فم وقلم ذكر وفى كل قلب سليم مكان، كيف لا وذا وذره أمر
 التامة : (أشهد أن لا إله إلا اللـه وأشهد أن محملأ رسول الله).

وهذا هو ربه كربه وأمر بـالصالاة عليـه فقــال : (إن اللــه وملائكتـه

جاء بالإسلام دينأ ألف به بين القبائل المتثنازعة فكــان ولادة أمـة بعـد الأيام المروعة والعادات المفزعة التى اتخذت بن العرف دولة الما ومن الجلاهلية

حضارة ومن الضعف قوة وغلبة وعزة.

. ${ }^{(r)}$ (لنكمك من

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الأنياء الآية 1. } \\
& \text { (1) (r) سورة الأحزاب الآلية } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

لقد استجاب لدعوتـه صنـوف مـن النـاس اختلفـت منهـم الصفـات والطباع، يختلفون فى الرأى ولكنهم عند الحق يلتقون وصدق اللـه.



 إلى الله بإذنه وسراجا منيراً ) (1) وعمد صلى الله عليه وسلم نحاتم الأنبياء والمرسلين ذكى اللـه لسانه

 وز كاه كله نقال : (وإنلك لعلى خلق عظي

 فدانت له من أدناها إلى أتصاها.


وفى هذا الكتاب نلقى أضواء علـى خلـق رسـول الإنسـاية "عمــد" صلى اللهه عليه وسلم من خلال
الفصل الأول : : نسبه صلى اللـه علية وسلم وولادله ولا ورضاعته الفصل الثانى : : خلق الرسول صلى الله عليه سلم قبل البعثة. الفصل الثالث : الشتراكه صلى الله عليه وسلم فى بناء الكعبة الفصل الرابع : الختلاؤه فى غار حراء. الفصل الـامس : عممد وآل بيته. الفصل السادس : زهد ثمدل. الفصل السابع : عممد وأصحابه. الفصل الثامن : ع عمد وأعدائه. والله أسأل أن يكون هــنا العمـل خالصـأ لوجهـهـ تعـالى، ومجبةُ فى رسول اللـه عليه أنضل الصلاة وأز كى السلام.

## خالد هحمد القاضى

وكيل أول النيابة
بمكتب النانب العام
القاهرة فى ربيع الأول . IEY اهـ

## الفنصل الأول

## 

1- هو محمد بن عبد اللـه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبـد منـاف
بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خحزيمة بن ملر كة بن الياس بن مضــر بـن فـزار بـن معد بن عدنان. وعدنان من ولل إبماعيل نبى اللـه ابن إبراهيم خليل اللـــه عليهم السلام.

وتد انحتاره اللـــه تعـالى مـن أزكى القبـائل وأفضـل البطـون وأطهـر الأصلاب فما تسلل شئ من أدران الجلاهلية إلى شئ من نسبه صلى اللــه عليه وسلم.

روى مسلم بسنده عن رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم أنـهـ تـال : (إن اللـه اصطفـى كنانـة مـن ولـد إسمـاعيل واصطفى قريشـا مـن كنانـة واصطفى هاشمأ من قريش واصطفانى من بنى هاشم).
r- أما ولادته صلى اللله عليه وسلم فقد كانت فى عام الفيـل وهـو العام الذى حاول فيه أبرهة الأشرم غزو ملاكة ولا وهدم الكعبة فرده اللله عـن

ذلك بالآية الباهرة التى وصفها القرآن و كانت على الأرجــح يـوم الإثنــين
لإثنتى عشرة ليله نحلت من شهر ربيع الأول.
بـ وقـد ولل يتيما فقد مـات أبـوه عبـد الللـه وأمـه حاملـة لشـهرين
فحسب فعنى به جلده عبد المطلب واسترضع لـه - علـى عــادة العـرب إذ
ذاك - المراة من بنى سعد بن بكر يقال لما حليمة بنت أبى ذؤيب.
وقد أجمع رواة السيرة أن بادية بنى سـعد كـانت تعـانى إذ ذاك سـنة
بكدبة قد جف فيها الضرع وييس الزرع، فما هو إلا أن صار محمد حلـى
 عادت منازل حليمة من حول خجائها بمزعة خضراء فكانت أغنامها ترا تروح منها عائدة إلى الدار شباعا متتئة الضرع.

ع- وقد حصلت أثناء وجوده صلى اللـه عليه وسلم فـى باديـة بنـى سعد حادثة شـق الصـلـر التـى رواهـا مسـلم (1) وتعـلد هـذه الحـادثـة مـن
 الحادثة بطرق صحيحة وعن كثير من الصحابة، منهم أنس بن مالك فيمـا يرويه عن مسلم فى صححيحه : (أن رسول اللـه ملى اللـ الـه عليه وسلم أتاه
 فاستخرج منه علقة نقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله فی طسـت من

جا ص1.1.1.1

ذهـب لمـاء زمـزم تُـم أعـاده إلى مكانـه وجـاء الغلمـان يسـعون إلى أهـه. مرضعته - ينادون أن محمدأ قد قتل فاستقبلوه وهو مrتقع اللون). 0- ليست الحلكمة من هذه الحلادثة - واللـه أعلم - اســتئصال غــدة الشُر فى جسمب رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم. إذ لو كان الشُ منبعـهـ غدة فى الجسم أو علقة فى بعض أنحائـه لأمكـن إن يصبـح الشـرير خحيرأ بعملية جراحية، ولكن يبدر أن الحكمة هى إعلان أمر الرسول صلى اللـلـه
 أقرب إلى إمان الناس به وتصديقهم برسالته. إنها إذأ عملية تطهر معنـوى ولكنها اتخذت هذا الشكل المادى المحى ليكون فيـه ذلـك الإعــلان الإلمىى بين ألماع الناس وأبصارهم.
othyenge
(1) To

## الفصصل الثانى

## 

ا- كانت حياة النبى صلى اللـه عليه وسلم قبل البعثــة حيــاة فاضلـة
 رسول اللـه يكوطه اللله سبحانه وتعالى بعنايته ويكفظه من أقـذار المحاهليـة
 وأحسـنهم خلقـأ وأكرمهـم حسـبأ، وأحسـنهم جـوارا وأعظمهـم حلمـأهـا وأصدقهم حلديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهـم مـن الفحـش والـم والأخــلات التى تدنس الرجال تنزهأ له وتكرمأُ. Y- ولقل كان فی البمتمع العربى حنيفيـون و وحـلـوا اللـهـه ودعـوا إلى

 بتد فى هذه البيئة إنسانا جمع اللـه فيه كل هذه الصففات وغيرهــا مثـل مـا جمع فی النبى محمدل صلى اللـه عليه وسلم. فقد كان يكتــاز على كـى كـل مـن يعيشون فى بيئته بطابع خحاص، لا يشاركه فيه غيره، هو طابع الكمال فى كل شئ، ذلك أن اللـه جلت قلدرته تولاه منذ طفولتـه بـا لحفظ والصيانـة

نعصمه من عبث المحاهلية وفسادها وطهـره مـن أدرانهـا ونحبائثهـا وكـان


 يهبط إلى المستوى الذى يدنس الرجولة أو ينافى الكرامة.. كالي بيوت كثيرة للهو فيها الخمر والميسر وفيهـا الغنـاء والســمر وفيهـا العبـت





ولامتدنسا فى نزوة من نزوات الشباب الجاعـــة كـابلـرى وراء الغيــ
الكواعب (") بل كان سمته البد والعفاف.
r- تال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن نفسه :
(ما هممت بشئ مما كانوا فـى البلاهليـة يعملونـه غــير مرتـين.. كـل
 قلت ليلة للغلام الذى يرعى معى بأعلى مكة لو أبصـرت لى غنمـى حتى

أدنحل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب، فقال : أفعـلـ، فنخر جـت حتـى

 الشمس، فعلت إلى صاحبىى فسألنى فأنخرته، ثـم قلت له ليلة أخرى مثــل
 صدق رسول الله.

فهنا| الملديث يعبر عن حفظط اللـه لرسوله من كــل سـوء منـــن صغـره
وصلر شبابه ونستطيع أن نستخلص منه حقيقتين :
الأولى : أن النبى صللى اللــه عليـه وسـلم كــان متمتعــا بخصـائص البشرية كلها و كان يجد فى نفسه ما يجِده كل شاب من مختلف الميـولات
 اللسمر واللهو، ويشعر بما فى ذلك من متعة وتحدثه نفسسه لو تمتع بشُئ مـن ذلك كما يتمتع الآخرون.

الثانية : أن اللـه عز وجـل قـد عصمــه مـع ذلـك عـن جميـع مظطاهر الانخراف وعن كل مالا يتفق مع مقتضيات اللعـــوة التـى هيـأه اللــه لمـا،
 الاستجابة لكثير من رغائب النغس، يبـد عاصمـأ آنحـرأ خفيـأ يمـول بينـه
 مى حليث عسار نن ياسر.

وبين ما تد تتطلع عليه نفسه مما لا يليق .عن هيأته الأقدار لتتميم الأخخـلاق
وإرساء شريعة الإسلام.
ونى اجتماع هاتين المقيقتين لديه صلى اللـه عليه وسلم دليل واضح على أن كُمة عناية إلمية خحاصة تسيره وتأُعذ بيده بـد
 العصمة و كل الذين حوله من أهله وبنـى تومـه وجيرانـه غربـاء عـن هــنـا الطريق ضالون عن هذه الوجهة ؟.



 شخصصيته وابحاهاته النفسيه والفكريه والسلو كيه فى الحياة.

ركان من اليسير أن يولد المبيب الأعظم صلى اللهه عليه وسلم وقــد

 ليهبط إلى بيوت مكة فييحث بينها عن قوم يسمرون أو يلهون ويمرحون.

 الغريزيه تخوه، وإنما أرادت حكمة اللـه عز وجل أن يبتدى للناس من هذه

العناية الإلمية بالرسول الكريم مـــ يسـهل عليهـم أسـباب الإيكـال برسـالته ويبعد عن أفكارهم عوامل الريب فى صدقه.

ع - أما عن عقيدته صلى اللـه عليـه وسـلم نقـد نشـأ سـليم العقيـدة
 عنه أنه سجد لصنم تط أو تمــح بـه أو ذهـب إلى عـراف أو كـاهن بـل بغضت اليه عيادة الأصنام والتمسح بها فلم يكلـف "بـاللات والعـزى" (r) و لم يتمسح بالصفراء (؟) و لم يتوسل إلى "إسـاف ونائلـة" (i) (كمـا كـانوا يفعلون و كذلك بغض إليه صلى اللـه عليه وسلم قول الشــعر فلـم يعـرف
 اللـه تعالى حينما تال : (وما علمناه الشعر وما ينبغى له) (0) 0- كان طابعه صلى اللـه عليه وسلم الوقار والكمال مع سماحة فــى


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ترهات • جهالات. } \\
& \text { (Y) اللات والعزى آلمة الكفر والضهلال. } \\
& \text { (r) الصفراء صـم الكفر وابلهاللا } \\
& \text { ( ) إساف ونائلة . صنم من النحالس } \\
& \text { (0) سررة يس مى الآية } 74
\end{aligned}
$$

وعرف له أهل مكــة هـذا السـمت (1) الوقـور وهــنا الخلـلت الرضى







 وأرضاها إلى أن تدعو محمدأ زوجأ لها.
〒- كانت خلديبة كما يروى ابن الأثير وابن هشــام - المـراة تـاجرة








وو.جد ميسرة من خصصائص النبى صلى اللـه عليه وسلم وعظيم أنحلاقه ما

 زوجة بواسطة صديقتها... (نفيسة بنت منية) فوافق النبى صلى اللـه عليه

 ولا من العمر أربعون.
 الذى بدأه برعى الأغنام، ولخديبة فضل ومنزلة في حيلى حياة النبى صلـى اللــه عليه وسلم، فلقد ظلت لخديجة مكانة سامية عند ريند رسول اللـه طيلة حياتهـ وقد بُبت فى الصحيحـين أنهـا خـير نسـاء زمانهـا علمى الإطـلاقلـي روى




 وسـلم إذا ذبـح الشــاة فيقـول أرسـلوا بهـا إلى أصدقـاء خديجــة فـــالت :

 البارى. $91 / \mathrm{T}$

فأغضبته يوما نقلت : خحديجة فقال رسول اللـه صلى الله علـهـ وسـلم :
إنى قد رزتت حبها" (1) .

وروى أمد والطرانى من طريق مسروق عن عائشة قـالت : "كـان
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخـــي



 منها الولن دون غيرها من النساء).

## 2014

## 

1- اللكعبة أول بيت بنى غلى اسم اللـه ولعبادة اللله وتوحيــده فيـه، بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بعد أن عانى من حرب الم الأصنام وهلم المعابد التى نصبت فيها، بناها بوحى من اللـه تعالى وأمسر لله بذلـلك (وإذ يرنع إبراهيم القواعد فى البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنسـت الســيميع . ${ }^{(1)}$ (العليم)

Y- Y- ولقد شارك رسول اللـه صلى اللـه علبه وســلم تبـل البعثـة فـى بناء الكعبة وإعادة تشييلما مشار كة فعالة، فلقد كان ينقل الحـحارة علىى
 سنة فى الأصح. وروى البتحارى فى صصحيحيه من حديث جابر بـي
 رسلم والعباس ينقلان المحارة فقال العباس للنبى صلى اللـه عليه وسلم: اجعل ازارلك على رتبتـلك، نحـر اللى الأرض وطمحــت عيناه إلى الســماء فنال : أرنى إزارى فشدله عليه.
(YY (1)

ب- رتد ذهب بعض المستشرقين إلى أن الإسلام إذا كــان تـد قضى

 وقد نهى الناس عن عبادة الأصنام المفردة ويدعوهـم بعد ذلــلك إلى العبـادة الجلامعة وأن الرسول قد اشترك فى ذلك إذ أن له دورأ فـى هــنا التجميع يصورة فنية دقيقة.

غير أننا نستطيِ الرد على هؤلاء الدعــاة المضللـين بأنـه ليـس للكعبـة
 ورجاهة عظيمة عند اللـه حجارة لا تضر ولا تنفع، ولكن اللـه عز وجـلـ

 فوق الأرض بناء يكون شـعارأ لتوحيـد اللـه وعبادتـه وحـلـه ويظلـل مـع
 الشرك وعبادة الأصنام.
هذا البيت يدخله الإنسان ليقف عزيرا' لا يخصع و'لا يدن ,لا خنالق الكون له، وإذا كان لابد للمؤمنين بوحدانية اللله والداخلين في دينـينه مـي




والأصنام، من أن يكون هو الرابطة وهو الثثابة لمـم جميعـأ، يتعـارفون فـى


 الأز منة والعصور.

وهذا هو المعنى المستفاد من قولـه تعالى : ( وإذ جعلنـا البيــت مثـابـة



 مكانته عند الله تعالى و كانت ضرورة الحـج إليه والطواف من حورله.
 حل المُنكلة التى تسببت عن اختلاف القبائل حول من يسـتـتحق أن ينـالٍ

 ويتمثل حله لتلك المشكلة بأن قال : (هلموا إلى ثوبا
 من الؤب ثم ارنعوه جميعأ). فأشرك بذلك كلـ كل الأطراف المتنازعة.

وينبغى أن نحيل هذه المزية فيه عليــه الصـلاة والســلام إلى مــا اختـاره

 اللله عليه وسلم أنه رسول ونبى ثـم تأتى المزايا الأخرى كلها كلها مــن عبقريـة ودهاء وذكاء مبنية على هــذا الأسـاس ولاحقـة بـهـهـ .... فنبوتـه ورسـالته أصبغته بكحمة فى تدبير الأنور.

الفصل الرابع

الختلواه هنى غلر مراء

1- كانت حياة النبى صلى اللـه عليه وسلم قبل البعثـة أمتل حيـاة
 ثم نبأه اللـه وبعثه فنمت هذه الفضائل وترعرعت ومازالت تسار تسمو فروعها وترسخ أصولما حتى أصبحت فريدة فى تـاريخ الإنسـانية، فكـانت حيـا نور انبعث من وسطط ظلمـات وحيـاة طهـارة بزغـت مـن وسط أدنـاس وأرجاس.
rالملتق والانصراف إلى الملالق لما فى الخلوة من صفاء النفس وهـلدوء البـال والتفكر فى ملكوت اللـه وعظيم خحلقه وجليل تدرته، وهذه الحلـــوة التـى حببت إلى قلب رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم دلالة عظيمة جبـداً ملــا أممية كبرى فـى حيـاة المسـلمين عامـة وحيـاة اللاعـين إلى اللــه بصـورة
 بالفضائل قائما بألوان العبادات حتى يُجمع إلى ذلك ســل المـاعات مسن العزلـة


ودلائل ذلك على عظمْة الله. هذا فى حت أى مسلم يريد لنفسسه الإسـلام
 اللى الطريت الحتق. و ـحكمة ذلك أن للنفس الإنسانية آفات لا يقطع شـرتها إلا دواء العزلة عن الناس وبحاسبتها فى بنحوة من ضيجيج الدنيا ومظاهرها. فالكبر والعجب والحسد والرياء وحب الدنيا. كل ذلك آفات من شــأنها أن تتحكم فى النفس وتتغلغل إلى أعمات القلب, وتعمـل عملهـا التهليمى

 والإرشـاد وموعظمة النـاس. وليـس لمذه الآفـات مسن دواء إلا أن يتخلمى صاحبها بين كل فتزة وأخـرى مـع نفسـه ليتـأـل فـى حقيقتهـا ومنشـئها ومدى حاجتها إلى عناية اللله تعالى وتوفيقه فــي كـل لـظلـة مـن لـنـات
 أى فائدة لمدحهم أو تدحهمم، ثم ليتفكر فى مظاهر عظمة اللـه وفى اليـوم
 التفكر الطويل المتكــرر فـى هـذه الأمـــر تتســاقط تلـك الآفــات اللاحقــة بالنفس ويميى القلب بنور العرفان والصفاء فلا يبقى لعكر الدنيا من سبيل إلى تكدير مرآته.
وشتئ آنخر لفُ بالغ الأهمية فى حياة المسلمين عامة وأربـاب الدعــوة خحاصة هو تربية محبة اللـه عز وجل فی القلب. فهو منبع التشـحية والمهاد

وأسانى كل دعوة متأجحجة صحيحة وحبة اللـه لا تأتى مسن بحـرد الإيمـان




 بالقلب واللسان. وإما يتم كل ذلك بالع العزلة والشللوة والابتعاد





 اللعوة الإسلامية.
r- ركانت البعثة بغار حـراء ونـزل الوحـى عليه صلمى اللـهـ عليـه


 اللاء فيتلقاهم رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم بالبر والتككيمّ ويبسط فلم





 ويطيعونه طاعة الإكبار والإنخلاص والـبـب.

## الفـصـل الـخامس

## محمد وآل بيته

1- حلمه وبره: كــان رسـول اللـه صلـى اللـهـ عليـه وسـلم المــلـ







 على نفسه ولو كان به نحصاصة.

لقتد جعـل الرسول الكريـم حسـن معاثـرة الزو جــة ميزانـأ لأفضليـة المسلم، وزيادة قربه من ربه فقال فيما يرويه أبو هريرة رضير رضى اللــهـ عنـه :


يقول الأستاذ العقاد (و لم يكعل صلى اللـه عليه وسلم من هيبة النـبوة
 رسول الله صلى اللهه عليه وسلم فى بعـض الأحيـا


 الزوجات الأغريات وإذا رأى النبى ذلك كف عن غضــب الأب وقـال : (ما لذذا دعوناك).



 حياء وهيبة و كان صلى اللـه عليه وسلم يدخلهن على فيلعبن معى) Y- Y رنقه ورعايته: وكان صلى اللـه عليه وسلم لا يشغله عن الرعايـة لأزواجهه والرنق بهن شاغل فى حضرأ وسفر، وفـى حـرب ألوا أو سـلام. قــل





نحادمه كان يحلدو (ينشد ويغنـى) كمـا هـي عـادة العرب لتنشــيط الإبـل وسرعة سير ها فلما ازداد نشـاطها وعليهـا النسـاء أمسره صلى اللــه عليـه وسـلم بـالرفق لأنهـن كــالقوارير (الز جاجـــات) فــى رقتهـن ولطــافتهن وضعفهن

و لم يختلف حاله صلى اللـه عليه وسلم بع أزواجهه فى وقت الشدائد عن حاله فى وقت الرضا فإن أحو اله بهن فى وقت الغضبـ لا تحـرك عــ بكال الرمة والصفح والتلطف معهن بل ودفع الأذى عنهن. فلما شاعت حملة عبد اللـه بن أبى بشأن خبر الإفكك قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم عن السيدة عائشة : (إنـى لا أعلـم عنهـ إلــه إلا خحـيرأ) وتالت عائشة رضى اللـه عنها : (كان بينى وبين رسول اللـه صلـى اللـه
 بكر. فبعث إليه فجاء فقال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم : اقض بينى


 فمن يقصد إذا لم يقصد رسول اللهه صلى اللـه عليه وسلم. فقـــلـ الل رسـول
 وئوبى بيله ).

世－عدله وانصافه ：كان صلى اللـه عليه وسلم يعدل بــين أزواجـه فى النفقة وفى السوال عنهن وفى المبيت وفى السفر وفى الإقامة، فى كـى كل


 اللـه عليه وسلم يقسم فيعلـ ويقول ：اللهم هذا قسـمى فيمـا أملـك فـلا

تلمنى فيما تملك ولا أملك ）．
६－عطفه ور＂مته ：كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم دولة




 ويسعد وجدانهم ويربى نيهم الملتق الكريم والشُعور النبيل وحتى يضفي
 حياة مشرفة．

قال أبو تـادة ：（بينما نحن على بـاب رسـول اللـه صلى اللـه عليـه
 أمامة بنت أبى العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول اللـه صلى اللــهـ

عليه وسلم وهى على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها علـى عاتقـه إذا تـام حتى تضى صلاته يفعل ذلك بها ).

وذات مرة أقبل المسن بن على علـى رسـول اللـهـ صلـى اللـه عليـه
وسلم فرحب به النبى وضمه إلى صدره وقبله بين عينيه.
و كان الرسول صلى اللـه عليه وسلم لا يجــامل أولاده على حسـاب باتى الناس نعن على بن أبى طالب كرم اللـه وجهه أن رسول اللا
 ووسادة أدم حسوها ليف ورحاءين وسقاء جرتين فقال على لفاطمة ذات ات ات

 والله قد طحنت حتى بحلت (أى ورمت) يداى. فأتت النبى صلــى اللـــه
 واستحيت أن تسأله ورجعت. فقال : ما فعلـت ؟ ؟ تـالت : استحييت أن




 مساكين أسكنهم رسول اللله صلى اللـه عليه وسلم نوق مسحده. -ry-

ولقد بلغ حلم الرسول صلى اللــه عليـه وســلم ورممتـه الـلـروة فـى
 فحسب بل شمل الحيوان كذلك فكان يقوم بنفسه ليفتح بابه لهرة تلتمـس
 بلواده بكم قميصه وكان يقول صلى اللـه عليه وســلم : (إن اللـه رحيــم
يحب الرحماء ومن لا يرحم لا يُرحمم).

 اتصل بها وأظلت كل من كان فى حاجة إلى تفيوء ظلالما. وهى لم تكـن مودة ضحف ولا رحمـة استعكانة و لم تشسبها شـائبة مـن ولا استعلاء إنـا
 أساس حضارة الإسلام عــن كتــير مـن سـائر الحضـارات فالإسـلام يضـع العدل إلى جـانب الاخحـاء والمـودة إلى جـانب الصفـح والـلــم إلى جـانب
 ونذيرأ وداعياً إلى اللـه بإذنه وسراجأُ منيراً.

الفصل السهادس

زهـ

1نفسه التعالى فيه ميلا للتواضع والعبودية، واشارة إلى أن كرم المُومن وعزة تقوىى اللـه لا بارتكاب أو جهه الترفعات الدنيويـة إذ لا يمـيز بهـا اللـه بـين عباده ومعيار التميز عند اللله تعالى هو التقوى. Y- Y- أشا فراشه صلى اللله عليه وسلم نقد أَحذ منه ما تدعو ضرورتـه إليه نكان فراشه صلى اللـه عليه وسلم الذى ينام عليه أدماً حشــوه ليـفـ روى البيهتى فى حديث عائشة قالت : (دنحلت على إمرأة مـن الأنصـار فرأت فراش رسول اللـه صلى الللـه عليـه وسـلم قطيفـة مثنيـه فبعثـت إلى الى بفراش حشوه الصوف. فلـحل على النبى صلى اللـه عليـه وسـلم فقـال :
 فراشك فبعثت إلى بهذا فقال : رديه ياعائشة فوا لله لو شئتُ لأجرى اللـه معى جبال الذهب والفضهة ).

وروى ابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضى اللـه عنه تال : (دخلت


فإذا عليه إزاره.... وليس عليه غـيره وإذا الخعـير قـد أثـر فـى جنبـه وإذا بقبضة من الشعير نحو الصاع وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي فقال : مـا يبكيك يا ابن الخططاب ؟ فقلت : يا نبى اللـه ومالى لا أبكى وهذا الحـي

 يا ابن الخطاب : أما ترضى أن تكـون لنـا الآغحرة ولـم الدنيـا)...... مـا وــا أروعه من زهد وتقسَف....
r- يقول "بوزورث سميــث" فـى وصـف الرسـول صلـى اللــه عليـه

 دون أن توقد فى دار من دوره نار لطبيخ وما كان غذاؤه وغذاء أهل بيته إلا التمر والماء.

قالت عائشـة رضى اللله عنهـا واصفـة حـال بيتها مـن جهــة الطعـام فتقول لعروة ابن الزبير : (وا لله يا ابن أنختى إنا كنــا ننظر إلى الهـلال ثــم
 عليه وسلم نار. قال عروة ياخالة فما كان عيشكم ؟ قالت : (الأسـودان

- التمر والماء) (1) و كان صلى اللله عليه وسلم لا يدخر شـــأ لغـده حتى لقد انتلقت روحه إلى بارئها ودرعه مرهونة عنل يهودى فى قوت عياله. وحينما اجتمعت نساء الرسول صلى اللـه عليه وسـلم يطلبـن مزيـدأ من النفقة ومتع الحياة رفض الرسول ذلك ونزل القر الـن آن يؤيده قال تعالى : (يا أيها النبى تل لأزواجلك إن كنتن تـردن الميـاة الدنيـا وزيتتهـا فتعـالين أمتعكن وأسرحكن سراحأ جميلً * وإن كنتن تردن اللـه ورسوله والـنـد



تكريم الرسول لمن بالزواج منهن.
६- وقد كان محمد صلى اللـه عليه وسـلم قـلـوة سـلو كية. لم يكـن




 فأنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد (أى الحبز الباف).

(Y) سورة الأحزاب الاية هY و Y Y.

قد يحدث بعض الأحيان أن تكون المثل عند الإنسان أكبر من حهـــم اللدنيا لأنه لم يذت حلاورة الجمد والمياة والسلطان وان والمال ونعيميم الحياة ولكن
 حتى إذا حقق لنفسه الثروة نسـى المئل التـى قـامت عليهنـيا حياتـه وأبـاح لنفسه ما كان يرمهم عليها ولذلك نسمع عن كثير من الذين قادوا ثورات
 الثورة وابعاد المنحرفين عنها. ولكن رسول اللــه صلى اللـــه علـه عليـه وسـلم رفض بعد أن انتصر الإسلام وانتشــر فـى الجزيـرة العربيـة وبُبـت أقدامـهـ،
 يعيش فى بيته، ولا هو أنشأ لنفسه حرساً....
فا لله يقول عنه (والله يعصمك من الناس) (1).

الفمل السـابع

هـمـد وأصحابه،

لم يكن فى عصره هصلى اللـه عليه وسلم ولا فى العهور الأخرى من




عليه وسلم إذ قالت : (كان خحلقه القرآن)
1- " فقد وسع الناس بأخلاقه فصار فم أبا وصاروا عنده فـى الـــق سواء، فقد كان بحلسه صلى اللـه عليه وسلم بملس حلــم وحـيـاء وحــدق وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه المنرم ولا ننسى فلتاته، لا يجلس
 أحلد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه " الا
(Y) عن كتاب أُخلان النبى حلى الله عليه وسلم وآدابه تأليف المانظط أبى عبد الله بن شحمد بـن جعنـر بن حيان الأصغرانى بَغين المدل محمد موسي.

Y- (وسيرته فی بلسائه أنه صلى اللـه عليه وسلم كان دائــم البشـر سهل الخلت لين المانب ليس فظ ولا غليظ ولا صخابن فى الأسـوات ولا



 إلى غيره).

 والأمة والمسكين ويعود المرضى إلى أقصى المدينة ويقبل عذار المعتذر ويبـدأ


 يخطب.






وقـالت هـا : " أتقولـين ذلـك لرسـول اللــه " ؟! فقـالت أم أكمـن : " مـا نحدمته أطول، فقال الرسول صلى اللـه عليه وسلم : " صدقت يا يا أم أُمـنـ " وجاء لها بالماء فسقاها. وكان يحب مولا قد زو جهه من أم أيمن وكاء حان حبه وبره على ابنها أسامة بن زيلد لا لا يقل عـن حبه للحسسن ابن ابنته فاطمة و كان يقول عنهما مناجيأ اللـه : " اللهم إنى

 عليه وسلم عشـر سـنين مـا عاقبـه فيهـا يومـاُ ولا قـال لشـئ فعلـه : " " لم
 فيداعب اخوته الصغار فإذا جاء موعد الصلاة صلى بدارهـم وصللى أهـل

 نفوسهم من الشعور بالغربة فلقلد كــان الصــدر الحـانى والقلـب العطوف

كمثلأ فى ذلك لأمر ربه : ( "فأما اليتيم فلا تقهر" " (r) وجاء واضنحأ فى هديه قوله صلى اللــه عليـه وسـلم : " أنــا وكـافل


(1) سورة الضنحى الآية - 1 (1)

صلى اللـه عليه وسلم كان بلسماً بلراح كل أصحــاب النفـوس المكلومـة





على نوائب الحت " (「).
0- لقد كان رسول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم حريصـأ علـى صلـة القربى فقال : " أوصيكم بصلة الرحم " وذلـــك لأن صلــة القربـى يقـوى

 ويعطف عليهـم ويودهـم وقد بلغ حبه صلى اللـه عليه وسلم لصلـه القربـى أن جمع حوله أعظم وأقوى أصحابه : فقد تزوج ون عـن عائشـة بنت أبى بكر ومن حفصة بنت عمر وزوج عثمان ابنتـه أم كلثـوم بعـد أن أختـار اللــه رقية إلى جواره و كانت زوجة لعثمان وزوج ابنته فاطمة من على بن أبى
 التزابط وصلة القربى.
. 1-V V (Y) سورة الأنياء الآية (Y)
(Y) صسحيح البحارى باب كيف كان بدء الوحى.

1- كل هذه الصفات إنا تأتى من وراء صفة النبوة فيه.. فههى كلها
 باحث فيحلل مثل هذه الهـفات فى حياته صلى اللـه عليه وســلم دون يربطها .مصلدرها الأساسـى الأول وهـو نبوتـه ورسـالته صلـى اللــه عليـه وسلم
V
 بعالسه ومصاحبته ولكن هـا نحـن نستشـفها مـن سـيرته وأخبـاره العطرة فيهزنا الشوق إلى رؤيته التى حرمناها وبحالسه التى سمعنـا بهـا ولـا و لم نرهـا اللهم عوضنا عن ذلك كله بلقاء معه فى جنان خلى خلدك وهيئنا لذلك بتو بتوفيت
 دينك وتحقيق شريعتك.
othyenge
(1) To

الفصل الثاهن

هيمد واعد|نهـه
اـ هـحهـد ومتريش :
تال ابن هشام : " بدأ رسول اللـه صلى اللـه عليه وســلم فـى الجهر




 شديدأ، فأقبل أبو بكر حتى أخلذ بمنكبه، ودفعه عن النبى صلى اللـه عليـه

 رأسه وهو يسير فى بعض سكلك مكة وعاد إلى بيته والتراب على رأسـهـ،
 لها : " بنية : لا تبكى فإن اللـه مانع " أباك " (r) ومنه ما كانوا الـو يواجهونه
(Y) رواه البنارى


به من فنون المزء والغمز واللمز كلما سشى بينهم أو مر بهـم فی طرتــتهم أو نواديهم.
هب أن أحداً منا قد تعرض لـثل تلك العذابات فإنه ولا شك ئك يتوهم اليأس ويغترض العقبات والسدود التى تصلـ عن بلوغ الغاية. لكنـه صلى
 مستبشرأ بالنصر كلما رأى أنه يتحمل مزيداً من الضر والنكبات سعياً إلى تحقيق أمر اللـه عز وبلـ.

وهب أن أحدنا قد تعرض لمثل ما تعرض لـه معمـد صلى اللـه عليه وسلم فى بلدء دعوته وهو ضعيف الجانب المام قوى عظيمة كقوى قري يـئ

 الله آت لا ريب فيه وتد أتى .... وعظم شأن عحمد وأصحابه فماذا نعل بأهل تريش ؟!.

نفى بدر حيث اشتدت المعر كة يين المسلمين والمشـر كين فإذا بـروح رسول اللـه الطاهرة السمحة تععزف لبعض أعدائه من المثــر كين بـا بـالميميل


 عله وسلم غير عمدل ما كان توانى لحظة فى قتالمم إذ ليس من المقبول أن

 وسلم يصفع عمن أذاه فلما الشتدت معر كة بلر و حمـى وطيسـها و كتـب اللـه النصر يمحم وأصحابه وهم قلة على الكـثرة الكـانرة وكـان للرسـول صلى اللله عليه وسلم وأصححابه أسرى بن الأعداء فماذا فحل بهــــم ؟ لقــــ توسط لليه وزيراه أبو بكر وعمر في شأن قتالمه؛ فما كان منه صلى اللـه
 والصفع عنهم والرحمه بهـم فأطلق سراحهـم بعد أن افتدوا أنفسهـم بالمال. وفى أحدل عندما قتل المشركون همزة بن عبد المطلب أسد اللـه وأسد رسول اللـه وجلـه صلى اللـه عليه وسلم ببطن الوادى قــد بتـر بطنـه عـن كبلده ومشل به فجدع أنفه وأذناه فقال صلى اللـى علـه عليـه وسـلم ! " ولـــن
 " وعندئن نزل قوله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبو امثتل ما عوقبتــم بـه ولئـن صبرتم لهو خحر للصابرين ) (1) وعندئن عفا محمد وغفر ونهى عن المثلة. رفى صورة أخرى بنده صلى اللله عليه وسلم حينما فتـــح مكـة فـى العام الثامن الهجرى ومعه عشرة آلاض مؤمن وقـف أمـام الكعبـة وقـال : "يا معشر قريش : ما ترون أنى ناعل بكـم ؟ قالوا : خيراُ، أخ كريم وابـن
 أهلها الذين طاللا ناصبوه صلى الله عليه وســـلم العـــاء ؤسـاموه أصنـاف الأذية والعذاب بجتمعون حوله فى خشسوع وترقب واطراق.
ومنذ تلك اللحظة طويت جاهلية قريش.. فلتطو معها سائر عاداتهـا وتقاليدها، ولتدفن فى غياهب الماضى الذى أدبر ولتغتسل قريش من بقيـة





 ودفنها... والفضل فى ذلك لعظمة عحمد صلى اللـه عليه وسلم الكبرى.

「「 مـهحهد وتقيف :
لما نالت تريش هن النبى صلى اللـهـ عليـه وسـلم خحرج إلى الطـائف
 عز وجل. ولما انتهى صلى اللـه عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفـر مـي

 (1) رواه اين اسحات رروى نزه ابن سعد نى طبتاته.

الغلظة وسمتج القول، نقام رسول اللـه من عندهم يرجوهم: أن يكتموا خحبر

 أن رجلى رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم لتدميان وزيد بن حارثة يقيـه بنفسه حتى لقد شج فی رأسه عدة شجاج (1) حتى وصل رسول اللـــه إلى


 وسلم فى ذلك الظلّ، رفع رأسه يدعو بهذا الدعاء : " اللهم إليك أشــــك
 رب المستضعفين وانت ربى. إلى مـن تكلنى ؟ ؟ إلى بعيـل يتجهمهنى أم إلى إلى
 أوسع لى، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وِّ وصلح عليه أمسر


 يا رسول اللـه وهم أخرجورك؟ " فقال له صلى اللـه عليه وسلم : " يا زيد إن اللهه جاعل للا ترى فرجأُ ومخرجأُ وإن اللـه نـاصر دينـه ومغظهر نبيـه "
(1) : طبتات انز سعد : ج 1 ص 197.

فعاد رسول اللهه وصاحبه إلى مكة يتعرض لصنوف من الأذى وألوان مـن العذاب.

ويكون تد ركب متن الشطط من بعتقد أنه صلى الله عليه وسلم تد
 توجه إلى اللـه بدعائه.
ولكن المقيقة أنه عليه الصلاة والسلام قد استقبل تلك الحـن راضيـأِ،

 وردوه ذلك الرد المنكر ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يشأ ذلك. ودليل ذلك ما رواه البخارى ومسلم عـن عائشــة رضـى اللـه عنهـا تالت لرسول الله صلى اللـه عليه وسلم : " يا رسول الله هل هل أتى عليك

 كلال " فلم يمبنى إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجها



 تومك لك، وأنا ملك الجبال، وتد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك ، فمـا

شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين : فقال رسول اللـه صلى اللـــه عليه وسلم : " بل أرجو أن يخرج اللـه من أصلابهم من يعبد اللـه وحــــهـه
.لا يشرك به شئأ" " (1)
إذأ فرسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم كان يعلم اصحابـه وأمته مـن


والمكاره فى سبيل اللـه عز وجل.
روى ابن اسحاق أنه صلى اللـه عليه وسلم قدم المدينة من تبوك فـى
شهر رمضان، وفى ذلك الشهر تدم عليه وفد ثقيف وكان انوا تــد تشـاوروا
فأسلموا طائعين.
! أوليك الذين أخرجوه من ديارهم شر إنــراج وألحـــوا $\qquad$
به سفهاءهم وصبيانهم يضربونه ويؤذونه ويسخرون منه.
تلك هى ثقيف تسعى للدخــول فـى ديـن اللــه تعـالى صادقـة طائعـة واستقبلهم محمد صلى الله عليه وسلم أعظم استقبال. ولكن : تأمل فى كل ذلك الإيذاء الذى رآه من ثقيف والـيبـة التـى فوجئ بها بعد أن هاجر ساعيأ على قدميه يعبر إليهم جبالاً وأودية قاصيـة مؤملأ عندهم استقبالأ كريمأ أو استحابة حسنة إن أدنى ما يترك ذلك نـل نـى

نفس الإنسان العادى من النـاس مـن الأثـر، أن يفكـر فـى الانتـــام أو أن
يقابل إساءة بمثلها.
ولكن أين بجد هذا - أو حتى شيئاً من هذا - فى نفس رسول اللـه
 أن حاصرها أياماً وأمر أصحابه بالرجوع فأبى ذلـك ودفـع يديـه يقـول :
"اللهم اهد ثقيفاً وأت بهم مؤمنين".
ولما استجاب اللـه لدعاء رسوله وجاء وفد ثقيـف إلى المدينـة تسـابق
 بذلك لـا يعلم كل منهما من شدة سرور النبى صلى اللـه عليه اسلام ثقيف... وهدايتهم فنرج يستقبلهم فى بشر واكــرام وراح ينبـس عليهم وتته كله يعلمهم ويرشدهم وينصح فمّم. طاللا أرادوا به الكيد وشـفوا بايذائه غليـل أحقــادهم عليه، وهـو لا

 والاسلام إذ أكرمهم بهما اللـه !.. هذا هو الروح الطاهر والخلق الرضى.

سلـ هـحـد واليهود :
لقد لاتى محمد صلى اللـه عليه وسلم من اليهود أشد اليذاب وأعنف


 كان يصوم يرم صومهـم و كانت قبلته فى الصهلاة ما تزال إلى بيت المقدس قبلة أنظارهم ومثابة بنى إسرائيل جميعأ وما كانت الأيام لتزيده باليه باليهود أو

 وتقرير لـرية الاعتقاد وتعتبر من الوثائت السياسية الجلديرة بالاعجاب علاب على
 مههم. وأدى خلق عممد هلى اللله عليه وسلم بكثير من اليهود إلى طريـق

الهداية.. والسلام.. طريق النور.. طريق الاسلام..
عـ مـحهد وعبد اللــه بن أبس بن سـلول :
عبد اللـه بن سلول هو صاحب خبر الإفك.... الشئ الذى كانى كان أبلــغ

 التقاؤه بها فى طريق الدعوة مفأجحاة له، أما هذه فقد فو فونئ بها بها لأنها ليسس ما تد اعتاده أو توقعه.. إنه اليوم شئ آخر.. إنها شائية، لو صحت لـو لكانت -ov-

طعنة بكهلاء فى أخص مـا يعتد بـه إنسـان، أخعص مـا يتصـف بـه الشُـرف

 النفسانى فى اضطراب بثير لا مناص منه، إلا وحى اللها الها
وقد عالج النبى صلى اللـه عليه وسلم المشكلة التى استغلها عبد اللــه بن أبى بن سلول بككمة وبراعة نائقـة فـى سياسـة الألمور وتـي

 وتضى شهرأ كاملأ فى فرية من الأمر. وانتظر الناس أن يكديا

 والمسلمين.



 علمت الـزررج ما كان بها من رجل أبرّ بوالـده منـى وإنى لأخشى أن
 فأتتله، فأتتل رجلاً مؤمناً بكافر فأدخل النار".

ما أبلغ هذه العبارة علـى ايبازهــا فـى قـوة التعبـير عـن حالـة نفسـية تضطرب فيها أقوى العوامل فى النفس أثــرأُ وتضطرب فيهـا فورا امـل الـبر بالأب وصدت الإيمان والنخوة العربية والحرص على سكينة المسلمين حتى

لاتتواتر الثورات بينهم.
أى جلاد بين الإمان والعاطفة والـلنق أشد من هذا الِلاد ؟ !.. وأية مأساة نفسـية أفتـك بصاحبهـا مـن هـذه المأسـاة... أفتـلرى .م أُجاب النبى صلى اللـه عليه وسلم عبــلد اللــه بعـد أن سمـع قولـه : إنـا لا نتتله بل نترفت به ونحسن صححبته ما بقى معنا ".

يا لروعة العفو وجلاله ! عمحد يترفت بهذا الذى يؤلب أهل الملدينة عليه وعلى أصحابه فيكون رنقه وعفوه أبعد أثرُأُ من عقوبته لو أنه أنزلها به. فاستنكر عمر ذلل نقال له صلى اللـه عليه وسلم : " كيف يا عمر

إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟.
أى سماحة تلك وأى صفحع..... ؟ !.
هـ مـحهـد و ونْهالة :
روى ابن هشام " أن فضالة بن عمير الليئى (ا) أراد قتل النبـى صللى اللله عليه وسلم وهو يطروف بالبيـت عام الفتح، نلما دنا منــه تـال رسـول اللله صلى اللـه عليه وسلم : أفضالة ؟ !؛ تـال : نعـم، فضالـة يـا رسـول (1) ذكر مذه التمة ابن مشـام فى سيرته، وأوردها ابن التيم نى زاد المعاد.

اللله، قال ماذا كنت تحدث به نفسلك ؟، قال : لا شئ كنت أذكـر الله،
 على صدره فسكن قلبه، فكـــان فضالـة يقـول : واللــه مــا رفـع يـــه عـن صدرى حتى ما من خلق اللـه شئ أحب إلى منه ".

7ـ عبرة وعظلة :
تلك ليست سجايا إنسان عادى يدعـو إلى مبـدأ يـراه أو عقيـدة تــد تخيرها إنها ليست إلا طبيعة النبوة وليست إلا من أثر تطلعه عليـه الصـلا والسلام إلى هدف واحد فتط، هو أن تؤتى هذه الدعوة مُمارها فيلقى ربه

$\square$
وما أعظم الفرحة إذ يبتاز العبد تلك المفاوز كلها ويستقر عنـد هـذا المدف الجليل !.

## وفن النهاية تبقى كلهة ...

 إنسانية أرتى من أية دولة تقوم على أساس العرقية أو الثورات أو المبروت






 الله عليه وسلم : " لا فرق لعربى على أعجمى إلا بالتقوى ".
 بالحلم والعفو والصفح والبر والتسامح والمودة واللين والعـــل والإلنصـا والر ممة والعطف والصدق والأمانة والحياء والإيثار وصدق الـــاعر حـين قال إنما الأمم الأخلاق ما بقـــيت .. فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا !!

> (1) سورة المحرات الآية -1
> (Y) سورة المحرات الآبة 1 ال
othyenge
(1) To

## 

راسهول الإنسانيةة هصمد »صلى اللّه عليـه وسلمه｜
othyenge
(1) To

تتدة للقائلدة المرجوة من إلقاء الأضـواء على خلــق رسـول الإنسـانية》 》عمده صلى الله عليه وسلم على النحو الذى فرغنا للتو من بيانه.

فقد رأيت إيراد الأربعـين حديـث النوويـة كملحـق يـثرى الكتــاب وينهل من زاده أحباء رسمول الله صلوات ربى وسالامه عليه.
othyenge
(1) To

مقدمة الإمام النووي
رحمه الشا تعالى

[ قرآن كريم ]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـد له رب العالمين ، قَيّوم السموات والأرضين ، مدبر الخلائق أجمعين ، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين لهدايتهم ، وبيان شرائع الدين ، بالدلائل القطعية وواضحات البراهين
أحمده على جميع نعمه ، وأسأله المزيد من نضله وكرمه ، وأشهد أنْ لا إلنَ إلآ الله وحده لا شريك له IV

الواحد القهار ، الكريم الغفار ، وأشهد أنّ سِّدنا
 المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين ، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين ، سيدنا الديا الديا محمد المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين ، الدين ، صلوات اللش وسلامه عليه وعلى سائر النبيين . والمرسلين ، وآل كل وسائر الصالحين الحين

 وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، ، وأبي
 من طرق كثيرات ومن روايات متنوعات : أن




وفي رواية أبي اللرداء : ه وُكُنْتُ لَهُ يومَ القِيَامِةِ شَانِعًاً



واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه ، وقد صنف العلماء ــرضي الله عنهم - في هذا الباب ما لا يُحصى من المصنفات . فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ، ثم ابن أسلم الطوسي العالم الرباني ، ثم الحسن بن سفيان النسائي ، وأبو بكر الآجري ، وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهاني ، والـدارقطني ، والحـاكم ، وأبو نعيم ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو سعيد الماليني ، وأبو عثّمان الصابوني ، وعبد الله بن محمد الأنصاري ، وأبو بكر البيهقي ، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين

وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثاً اقتداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام ـ وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضهيف في نضاء الائل
 الحديث ، بل على قوله هِ


 الدين ، وبعضهم في الفروع ، وبعضهم في الجههاد ، وبعضهُم في الزهل ، وبعضهـم في الآداب ، وبعضهم في الخحلب ، وكلها مقامهد مالدهة رضي البي عن قاصمديها
وتل رأيت جـمع أزبعين أهم من هذا كله ، وهمي أربعون حديثاً مشتملة على جميع ذلك ، وكل حلـي منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين ، قد وصفه العلماء

بآن مدار الإسلام عليه ، أو هو نصف الإسلام أو تلثه ، أو نحو ذلك ، ثم التزم في هذه الأربين أن تكار أكون صحيحة ، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم ، وأذكرها محذونة الأسانيد ، ليسهل حغظها ويعم الاتنفاع بها إن شاء اله تعالى ، ثم أتبعها بباب في ضبط ماخخي من ألفاظها .
وينبي لكل راغب في الأخرة أن يعرف هنه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات ، وذلك ظاهر لمن تدبره ، وعلى اللّ اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي ، وله الحمد والنعمة وبه التوفيت والعصمة .
othyenge
(1) To

## 



 امْرِكءٍ مَا نَوَى .
 اللّهِ وَرَّسُولِّه
 نَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرْ إلَيْهِ ه .





## 












قَالَ : , صَدَتْتَهر




 فإنُّهُ يَراكَ ، ،

 قَالَ : , فَأَنْبْرْنِ عَنْ أَمَارَإِهَا ها ه


 vo

$$
\begin{aligned}
& \text { اَتَنرِي نِنِ السُابِّلُ ؟ ه. }
\end{aligned}
$$




اللهِ

















#  <br> زَواهُ الُُخَاريُ وْمُتِّمُ . 

## \&

 عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّ أَمْرِنا هَذَا مَا لَيْنَ مِنْهُ فَهُوْ رَدٌ هـ .


R


 لَا يَعْلَهُهُنُ كَثِيرُ مِنَ النُّاسِ




 الْجَجَدُ كُلُهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسْدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ ؛ أَلَا وَهِيَ رَوَاُ الُّخْارِيُ وُمُسلِمْ .

## 80


اللَّه عَنْهُ ، أَنْ الْنُبُ
تُلنَّا : لِّنْ ؟


$$
\begin{aligned}
& \text { الْمُسْلِينِ وَعَاْتُهِمْ ، }
\end{aligned}
$$

## حرد大


اللَّهِ






Ar

## grnen


اللَّهُ عَنهُ ، تَالَ : سَمِعْتُ رَّولَ اللَّ




رَواهُ الُْخْارِي وْمُشْلمُ .

*     *         * 


## 

-1 ـَنْ أبي شُرْيْرَةَ زَخِيْ اللَّهُ عْنُ قال : قَالَ رسُولُ اللّلِ

 صَالِحأ ها ، وَقَالَ تعالى : ها يا أئها الُّذِينَ آمَنُوا كُلُوا





يُسْتَجابُ لَّهُ ؟
زوَاهُ سُسِمُ
الـتـو \&



 صَهِيحُ.

## 雨




مَالَا يَعْنِيه
حَدِيثُ حْسْنُ ، زَوَاهُ التربذئِ زَغْرُهُ مكَذا.
STR





## هكو هم

غَا ـعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ زَخِيَ اللّهُ عَنْهُ تَالَ : قَالَ

 لِلِينِهِ الْمْفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ه .

> رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُتْلِّمٌ .

## 位

10 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَخِيَ اللَّهُ عَنه ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ





## 

17 ـ عَنْ أَبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ ، أَنَّ رَجُلُّ قَالَ
 .لَا تَغْضَبْ ، .

## SG:



-     - 





وَلْيُحْ ذَبِيَتُهُ ه ه
رَوَاُهُ ُمُتلمْ .

19

## 

، ای عَـن
 عَنْ رَشُول الِّهِ
 - "



19 ـ عَنْ أَبي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَبَّاس, زَضِيَ


 فاسْألَ, اللَّه ، وَإذَا اسْتَعْنْتِ فاستُعِنْ باللّهِ .



 الْصُحُفُ |

 91





## الـ0ياء on



 فَاضنّ نَا ثِئتَا .


四



عَهُ أَحْدَأَ غَبْرَكُ

زوَهُ كُتْلِّم

0,





قَالَ : پنَعْمْ .




## 2







 ز زَّامٌ㴗 家

N




 َاسْتَهُدْنِيْ أَمْدِكُمْ .



أَكْسُكُمْ .

95




 في مُلْكِي شَئُنَا









##   


 هِنْ أَمْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ



أَمْاَلِْهْمْ



 أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ،
 لَ فِيهَا أَجْرُ 9!



أَنْرُ ،

1.1

## gin 50ntar






 صَدَقَةٌ ه .



النُبيُ


رَسُولِ اللِّ





1.4

وجُوب لـزوم


مِنْهَا الْقُلُوبُ ، وَذَرَنَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ .

فأَوْصِنا ) .
قَالَ : : أُوحِيكُمْ بَتْقْوَى اللّهِ ، وَالسُّمْعِ وَالطُّاعَةِ









وَيُبَاعِدُنِي عنِ النُّارِ

تَنْ يَسْرٌُ اللَّهُ عَلْيهِ :

الزُكَاةَ ، وَتَهُومُ زَمْضَانَ ، وَتْحُجُ الْبَيْتَ ،



 - يَ يَمْلُونَ
1.0

سَنْاهِ
تُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَذُزرَةُ سَنَايِهِ الْجِهَادُ ه ه

نَفُلُتُ : بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ .







## 








## 元

اس ـ عَنْ أَبي الْعَباس, سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السُّاعِديًّ




عِنْدَ النَّاس, يُحِبَّكُ النَّاسُ ، ه




. لَا ضَرْرَ وَلَا خِرَّارْ




 اللّهُ
 وَالْيِيْنُ عَلْى مَنْ أَنْكَرَ ، .



OTHy ing in



يَّتِطِع فَبِقْبِهِ ، وَذِلَك أَضْعَفُ الإِمْمَانِ ه .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .



 بَّض, ؛ وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوانًا .

وَلَا يَكْبِبٌُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ .



زَوَاهُ هُسِلمٌ .

وُعرْضُهُها
ip

# فnin <br>  <br> granl 

 النُّبُ


وَالآخْرِة .



طَرِيقأ إلَى الْجُنْةٍ .
11\%


 فِيمَنْ عِنْدُهُ .
 رُواءُ مُسْلمُ بهنا اللُّفُ

## 

VV








 تعالى ، وتأَمْلْ مَذِهِ الألْفَاظِ .

وقولُ : ॥ عِنْدَهُ ، إشَارَة إلى الاغْتِنَاءِ بها




بِكامِلْةٍ .

فَلله الحمدُ والْمُنٌُ سُبْحَانُهُ لا نُحْهِي ثناءً عليه وبإله التُّرِيقُ .

## NT:包










رَوَاهُ الْبَخَاءِيُ .

O
ه اللَّهِ



*     *         * 


## الح







رَواهُ إتُنارِئِ .

## 




جِتْ بِ بِه ا



NROM
r

 وَلاَ أَبالِي
يَا ابْنَ آدَمَ : كَوْ بَلَغْتْ ذُنُوبَكَ عَنَانَ السُّمَاءٍ ، ثُمْ انْتَغْرْتْنَي غَفَرْتُ كَكْ .




*     *         * 

$1+1$

تصويب الأنططاء :


## هحتويات الكتابب

| الصففحة |  |
| :---: | :---: |
| $\checkmark$ | sاهدا - |
| 9 | - |
|  | الفهل الأول : نسبه هلى اللـه عليه وسلم وولآدته ور وضاعته |
|  |  |
|  |  |
| $1 \varepsilon$, |  |
| $1 \varepsilon$. . 10 |  |
| 10 |  |
|  |  |
| IV . |  |
|  |  |
| $\mid \Lambda$ ¢ |  |
| Y ${ }^{\text {a }}$ |  |
| Y . .-.x) |  |
| rr | 1-1 |
|  |  |
| Yo - |  |
|  |  |
|  |  |
| YV ..an* |  |
|  |  |
| Y9 ا- حياة النبى صلى اللـى |  |
|  |  |
|  |  |
|  | الفهل الخامس : عحهد وآل |
| r | 1-1 |



GBneral Ofyeaization of the Aluxa. Aa LיD:


othyenge
(1) To

## عـاباب الراية"



