# نصائع حانية 

هقالات وهوتنوعات متنوكة

تأئيف الفقير إلىى عفو ربه فضيئة الثنيخ


حتوق الطبع محفوظة
|lلطبعة/الأونى:


## |

الحمد لهّه وحذه، و الصصلاة والسلام على من لا نبي بعن، وبعد:
سبق أن كتبت بعض الككلمات والنصائح براءة للنمة ونصحًا للأمة، وقد نُشر الكثير منها في بعض الصحف المحلية، وحرصًا على نشرها وتعميم النائلدة فقد رأيت جمعها وإعادة نشرها في وسائل النشر الحديثة، وسميتها: (نصائح حانية).
أرجو الهّه جل وعلا أن ينغ بها الإسلام والمسلمين؛ إنه سميع بيب، وصلى اللّه على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
و وتبه الفقير إلى عفو ربه
عبدالكزيز بن محمد العقيل

## نعمة الإسالام

 ظلمات الجهل والتصرفات الؤ حشية، وأشهد أن لا إله إلا الؤواحد الأحد النرد
 وسالمه عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:



 نبينا صلوات الله وسا(مه عليه: پلا يؤمن أحدكم حتى يكب لأخيه ما يحب

لنثنسه،|.
ولما تمسك المسلون بِإسالامهم وتعاليمه العظيمة انتشر الإسالام، وكثرت النتو حات؛ ودخل الناس في دين الهّ أفواجُا؛ حيث وجدوا اليه ما يتُق مع
 ويصلح لمه، ولذذا فإن البشر كلما ابتعدوا عن الإسالم وتعاليمه نالهم من الشُقاء بقدر بعذهم.

وفي هنه الأزمان يعاني معظم البشر ما يعانيه من حروب طاحنة تُصنع آلاتها بقوت البشر كمن يموت في الصحارى والكهوف جوعاًا، وتحت أنقاذ المباني المدمرة،
 وتناسى أن الإسلام حافظ على حياة البشر مسلمهم وكافرهم مـم

فحين فتح المسلمون هعظم البلادد ولم يقبل البحض من الكنار النخول فئ في
 الجزية لم تؤخذ من النفير والعاجز والصغير والمرأة؛ بل ربا) آل الأمر إلى أن يُعطي هذا العاجز ما يكغظ حياته.

كا أن الإسلام حافظ على حياة الحيوان والطير، فقصة المرأة التي حبست الهرة، والبغي التي سقت الكلب، والنهي عن التخاذ الطير هنذأِّا يُرمى: كلها قصص مشهورة تفيد بأن الإسلام حافظ على حياة الحيوان؛ فكيف بابن آلـن آدم

 وإن مات مسلمٌ عاصيًّا فأمره إلى الها، إن عني عنه وإلا ناله ما ما يستحقه من


 إيان صادق يؤمن بانله ومالائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالثّلدر خيره



 الواللة بولدها)؛ فتعاليم الإسالم تريح العباد فيحا يأتون ويذرون.
ولو رجعنا لـادث الاعتداء على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف النذي آلمنا وأحزننا، لُع فنا خاللفته لتعاليم الإسالام، وما ينبغي أن يكون

فالمعتدي أقنم على قتل نفسه، وقل نهى الله عن ذلك وتوعل عليه بالققوبة، وفكر في قتل غيره من أمنه غدرًا و خيانة، وقل نهي الله عن ذلك، وتوعد عليه بالْعقوبة.

فكين يتجاهل ششل هذا تعاليم الإسالام التي تريحه وتريح هنه، ولم ينكر في عقوبات الندنيا والآخرة؟!.

فنحمدل الله على سالمة الأمير محمد ونر جو اللهّ أن يعينه على ما يقو بـ به من
 وأن يرد كيد الكائدين في نحورهمـ.

كا أن ما حصل بعل هذه الحادثة من تساؤلات حول جامعة الملك عبدالله حغظه الله وأيله بتوفيقه خصوصًا ها يتعلق باختلاط الرجالْ بالنساء، فأرى أن تعاليم الإسالم كافية في حل ما أششكل، فلو قيل: بالاجتماع لا بالاختلاط لكان حالّا وسطًا، فيمكن آن يكون الر جال في جهة من صالة الاجتماع، والنساء في جهة أخخرى من الصالة نغسها، فيتلقى المجيع الثدرس والمحاضرة في آن واحـ؛
 الجميع في آن واحل دون احتكالك، فالر جل له كرامته والمرأة لما كرامتها.

فالاجتلم عياير الاختالط؛ فالمرأة وهي في عبادة تصلي خلف الرجال في المسجلد، وقل أخخر نبينا صلوات الله وسالهة عليه بأن خير صفوف النساء آخرها وشّرها أو لها، وأن خير صفوف الر جالِ أولها وشّرها آخرها؛ فها المانع بأن تكون النساء في جهة والر جالّ في جهت؟ وعند الانصر اف يتأنخر الرجال حتى تخرج النساء؛ كا أمر بذلك نبينا صلوات الله وسالمه عليه عند انصر اف المصلين ر جالًا ونساءٌ من المسججل، ويكون هذا الـل كذعوة للإسالام من المسلمين.

أما الاختلاط فهو وسيلة لشرور أدر كها الأعداء، ونقدها المنصغون هنهم بعد أن ذاقوا مرّ ثمره، فنحن في غينه عن تعاليم الأعداء مع الإمع الإفادة والاستغاده بكا يَصْاُُحُ ويُصْلِحَ دون أن يترتب عليه إضرار ومعاسد وإخلالال بالثوابت． إن نبينا صلوات النّه وساهمه عليه حذر من فتنة النساء، وأخبر أن أول فتنة بني إسر ائيل كانت في النساء، فلا داعي للعناد والمكابرة والحلون مو جودة في الإسالام وتعاليمه السامية، فهل منع الإسالام من صناعة وسائل النقل والاتصالات المفيدة، وتعلم الطب حتى من المر أة، مع الحفاظ على كرامتها وعدم السفور والاختلاط لتعالثج النساء؟！．
إننا في حاجة إلى إيـان وتقوى واحتساب فيـا نأليّي ونذر، ونشر تعاليم




[1الْنعام:عד1 1].

واللّ أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا عمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين．

## 类米类类米

## " نصـائح حـانية

## تركتكه على المحججة ألبيضـاء

الحمد لّه وحده، والصصالاة والسلام على من لا نبي بعنده، وبعد:
فإن الهنه جل وعلا خلق العباد ليعبدوه، وتكفل بأرزاقهم، وأنزل الثقرآن
 البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"، وبيَّن الحلالال والحرام وما ينا ينبغي
 النانية مزرعة للنار الباقية، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا ولاعمل :
 يَ يَرْةٍ

وقد جعل الله العباد في هنه الحياة بين آمر ومأمور وغني وفقير، وبيَّن ما

 بأعداء: هوى، ونغس، وشيطان، ليظهر الصادق من الكاذب، والمُؤرئمن


 معاملته مع الآخرين في بيع أو شراء فيغش ويدنس وينر وينغي عيوب السلعة، ويظهر الخسن منها ليخلع غيره، ونبينا صلوات الهّ وسامهس عليه قال: امن غشنا ثليس منا).

وقد يغالي في ثمن السلعة في أول الأمر بـا لا يتناسب مع شر ائه وطلب

الربح المُعقول، فإذا باع جزءا منها وعرف أنه قد أدخل التيمة وما زاد عليه،


 عن المعقون، ويتضرر الأول من المشترين فيشرى هنا التا التاجر على حسا حساب الضعغاء والأقوياء، يقول نبينا محم

صدقا وبينا بورك لملما في بيعها)، وإن كذبا وكتـا حعثت بر كة بيعها|".

 بأضاف ذلك فيرسي على أحدهم، فيوزع هذا المشروع من الباطن على أفر اد اد أو مؤ مسات ليست على مستوى هذا المشروع بنصف قيمة ما رسا عليه، فيأنخ النصف دون أن يعمل شئُّا فيتعطل المشروع وقد يفشّل؛ لُعدم تناسب التيمة

 به، ويكون من المخفلين الذين لا يصلحون ملثّل هذا العمل، فلابن لكال عمل من رجال صالحين مصلحين.
وقد يكون العبد على عمل من أعمال الدولة على حسب موقعها من



 العمل بكثرة المراجعين وطول المدة، وقد يكون سجينًا أو من يطالب قوته

وقوت من يعول فيتضرر جموعة بسبب فرد أخلَّل بـا التزم به، وأدخل على نغسه ومن يعول مالًا لا يستحقنه.

والبعض عمن ولي أمرَّا من الأمور العامة غير أمين فيـا ولي عليه، فيخون


 الأموال الكثيرة دخلت عليه عن طريق البيع والشراءه وقد وريك يكون في في هنا


 ذلك كثرة الشقاق، والنزاع، والبغضاء، والحياة الثانية التي يعقبها الحسرة والندامة في الندار الآخرة الباقية والنعيمى المقيم.

والبعض قد يكون لنديه معلومات عن مشاريع حكومية فيتحايل على الاستغادة منها يطرق غير صحيحة؛ إما بالزيادة على ما تستحقه أو بو بوضع
 جهة أخرى، فيتحيل على الاستيالاء على أراضٍ عامة يمر بها المشروع من أج أن تقدر له، فيترتب على هذا المشروع مدة أو يضاف إلى تكلفته من أجل أجل أن
يأخذ هنا المتحيل عوضًا لا يستحقه من بيت مالٌ المسلمين فيعم ضرره
التريب والبعيد.

والبعض قد لا يكون على طريق منغعة لفئة خاصة كالنفقراء، فيأمر ولي
 التصرف في هذا المبلغ المخصص كتلك النئة؛ إما بأن لا يعطي كل فرد ما

يستحق، أو لا يعطي منه شيئًا، أو يصرف لأناس أغنياء لُيسوا من تلك الْئة المخصص لما المبلغ، ويكون ذلك من باب الخيانة ونغع من لا يستحق تلك المنغعة.


 لنفسهd)، وقوله


 يكتاج إلى رقيب من البشر، كا أن الرقيب من البشر قد يغنل أو يتغا ولافل، وقد يكون الرقيب يمتاج ؛إلى رقيب عليه، فيصعب الإصلاح، ويقل الصالاح، ويتضرر دعظم البشر كا هو الواقع في هنه الأزمان، وقد لا ينيد العالاج

 أنفسهم وتحصل الوقاية، فإن العالاج قد يطول؛ فالوقاية خير من العالاج. أرجو النّ جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، ويرد ضالمب إلى الصواب، إنه سميع بيب، وصلى النّل على نبينا محمد، وعلى آلكه وصحبه وسلمّ.

## من أرضى الثله أرضى الثله عنه الثنـاس

الحمد لهّ رب العالمين، والصحلاة والسالام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

عندما يضعف إيران العبد، يتخيل أن الناس لا يرضون عنه إلا إذا عمل
 وما يعمل وإن كان فيه ضررهمو وما يسخط الهّه.

ولهذا نجد الحياة معقدة بين كثير من الناس على اختلاف صلاتهم

 إن قلوب العباد بيد اللّه يصرفها كيف يشاء، فمن حغظ اللّه وحغظ له، وما






 استعنت فاستعن بالهّ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ألى أن ينفعوك بش بشيء لم
 يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحفت).

## نصـالئح حـانية

كتد كتب معاوية رضي الها عنه إلم أم المؤمنين عائشة رضي اللّ عنها أن اكتبي يل كتابًا توصيني فيه ولا تكثري، فكتبت：سالام عليك، أما بـا بعد：فبإني سمعت رسول الهّ مؤنة الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله اللّا إلى الناس＂، والسلام عليك．

إن سعادة العباد فيها يرضي النّه وإن سخط الناس، فعلى التعباد أن يتقوا النّه في أنفسهم حتى يسعدوا في دنياهم وأخراهم؛ فإن الهّ لا يظطم الناس شيئّم
ولكنن الناس أنفسهم يظلمون، وانلّه أعلمَ، وصلى الهّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين．

米米米类米

## الرجوع للحقق فضيلة

إن الحمل لهّ نحماه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالشّل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الها فلا مضل له، ومن يضلر فلا
 ورسوله، صلوات اللّه وسامهس عليه، أما بعد:

أما آن للمغجرين والمرهبين أن يتقوا الها ويعودوا إلى الطريق المستقيم ويتركوا التهور والعناد والإفساد في الأرض؛ لاسيلا وأن ولاة الأمر أرسلوا هم النداء تلو النداء لتسليم أنغسهم؟ ليكون ذلك أحرى لسالامتهم مثا قد
 عنه من سغك دماء حرمة، وإتالف أموال بغير حق، وإنخافة للآمنين في بقاع



فهنا بجرد الإرادة فكيف بالفعل؟! فأين العقول السليمة والعلم الصححيح؟!

ألا يعلم أؤئك أن المستغيد من أفعالمه هم أعداء الإسالام والمسلمين
النذين برروا في اعتلائهم على المسلمين وبلادهم بـ سما سموه من مكافحة الإرهاب بسبب ما فعله بعض جهلة المسلمين ومن يتتسب للإسالام، وإنما ينسب هذا لثاعله، وعقاب ذلك غتص به؟.

فليتق الله من فعل شئًّا من هذه الأفعال المشينة التي كدرت صفو أمن

هذه البلاد التي كانت مضرب المثل في الأمن والاستقرار، وستبقى كذلك
 ابتالاء وامتحان، والنه يشب الصابرين؛ فالمهم أن يعود المخطئ إلى الصواب
والر جوع للحق فضيلة.

إن اللّا يتو ب على من تاب، وعلى من يعرف أحدًّا من يعمل شيئًا من هنه
 أو يتشوق لشيء من المادة التي بذلها ولاة الأمر تشجيعًا نلإخبار عن هؤلاء
 كل فرد من أفراد المسلمين عين لولاة أمور المسلمين الني سهروا اعلى راحة
 خرقها يضر بنغسه وبغيره، فلا بل من الأخذ على يده كا مثل كنا نـا نبينا صلوات

وقد يقول بعض من ينعل شئُّا من هنه الأمور المحرمة أن قصده حسن؛
 في أسغل السفينة التي مشل بها نبينا صلوات اللّ وساملامه عليه قصدوا أن لا يؤذوا من فوقهم عند استقائهم الماء، فلم يعذروا بالثقصد الحسن وإنتا دل الحديث على الأخذ على أيديهم؛ ئلا بهلك الجميع.
فكل فرد من أفراد المسلمين على ثغر من ثغور الإسالام، فإياه إياه أن يؤتى الإسالام من قبله.
إن الجميع في سفينة واحدة فلا يترك العابثون والجاهلون بعو اقب الأمور
أن يخرقوها.

نرجو الها أن بهدي ضال المسلمين، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يكغظ للبلاد أمنها واستقرارهاه، وأن يرد كيد الكائدين في ني نحور اهمب، وأن يوفق
 بها، وأن يعينهم ويشيهم على ذلك، إنه سميع قريب بيب． والهُ أعلم، وصلى اللّه وسلم على نبينا حممل، وعلى آله وصحبه أجمعين．粂米米㫧类

## نبي الر حمة

الحمد لهّه رب العالمين، والصالاة والسالام على النبي الأمين، نبينا محمد،
وعلى آله وأصحابه والثنابعين بإحسان إلى يوم الندين، أما بعد:
 ويقون:



 عليه وحوفظ عليه إلا أن يعترض الندعوة ويخون المهد أو يسيء لإِسالم والمسلمين وما فُعل مع اليهود في المدينة، وما فعل المسلمونون في البالاد المُتو حة



فنبينا صلوات الهّه وسالمه عليه حرص على إنقاذ البشر من الوقوع في

 ومنصورًا بنصر الهّ، ودينه ظاهر وبلغ وسيبيلغ الآفاق مهـا اعتر ضه المعتر ضون واستهز أ المستهز ئون و وحقد الحاقدون.
يقول جل وعالا: جَهَنَّةً وَبِّسَ لَّلِهَادُ

لِيّْظِكْمْ






 ويقول سبحانة:
ونبينا صلوات الله وسالمه هو خاتم الأنبياء، ومهـ| حاول الكافرون والحاقدون من إلصاق الإرهاب بنبينا ـ نبي الر متة ودين الإسالام، الثداعي لكىل خير وفضيلة، والناهي عن كل شر ورذيلة ـ فذالك مردود عليهم؟؛ فهم
 في الرذائل والأخلاق السافلة النتي يترفع عنها الكثير من الحيو انات فـا يصنعه أعداء الإسالم من مبيدات للبشر، ومغسدات للأرض، وما عليها شاهد الْ الما محسوس على أنهم الإرهابيون والمفسلمون، وما ينسب لبعض أفراد من المسلمين والمنتسبين لنإسالام من أعحال سيئة، فتلك لا تنسب للإسالامم، وإنما لفاعلها، مع أن البُعض قن يغرر به من الأعداء لأجل آن ينسبوه للمسسلمين ويتخذوه وسيلة ومبررا لأفعالهم الهنامة.
إن نبينا صلوات اللهّ وسالامه عليه ما ترلك خيرًا إلا دل عليه ولا شرَّا إلا حذرنا هنه، وحث على التعاون والتحابى، وأخخبر أن: المؤمن لثلمؤمن كالبنيان



المال، وأن ألاّلا يصرف إلا في طرقه المشروعة، ولا يصرف فيها يضر المسلمين،

 البشرية ويفسد الأرض؛ من قنابل محرقة، وآلات فتاكة، وإفساد لألان لأجواء والبحار، في حين يموت الكثير من البشر جوغأا، وقد يوقف البُعض مالثه أو بعضه على كلب، ويترك ك أقرباءه من البشش فقراءر．

فأين التحاب والتآلّف والتُعاون بين أعداء الإسالام والنصح للبشر؟
ولكن إذا عميت البصيرة فلا تغني الئيون الكبيرة، وإذا انتكست التُلوب أصبح الحق عندها باطلا والباطل حقًا ．
 نحور هم إنه سميع جيب، وصلى اللّه على نبينا عحمد، وعلى آلكه وصحبه و سلمَ．

## لا يكره على العقيلية الصحيحة فكيف بــالبــطلة؟

الحمد شلّ هم الشُاكرين، والصصلاة والسامام على النبي المبعوث رهمة للعالمين، نبينا محمل، وعلى آله وأصحابه، والتابعين، ومن تبعهم بإلحسان إلى يوم الندين، أما بعد:

عندما يتجبر طاغية من طغاة البشر على فئة أو فئات من الناس، يظن بجنونه أنه سيرغمهم على اعتناق مذهب أو عقيدة أو حزبى، فيجلب بخيله الـو
 الحرث والنسل، من أجل إرغام الناس على اعتناق هذا المنهب أو العقيدة وإن كانت باطلة، وقد غنل أو تغافل عن أن النه سبحانه وتعالى خلى الق عبا عباده لطاعته وأن المولود يوند على النُطرة السليمة، وأن الإرغام على عقيدة أو مذهب
 في استثلرها نصالّح البشرية، ويشُل عن الأعالْ الصالـة المفيدة في الدنيا والآخرة.

إن الإسامام الندين الحق لم يرغم على النخخول فيه بالقوة، يقول ربنا جل وعلا:
 [النسل:1Y0]، ولكنه، يعارض ويقاوم من يعترض نشر الإسالام أو يتعرض للمسلمين في عقيدتهم وبلادهمم.
 إلا للّ جل وعلا؛ فالإسلام هو دين الحق النّي أنقذ الهّا به البشرية من الجهالة

مُن هداه الهّ إليه بعد أن كانوا في جاهلية جهالاء وضالالة عمياء، فبعث الشّل نبينا
 الكتب، فسعدت البشرية بدعوته حتى من بقى على دينه ولم يعتنق الإسلام ولم يعارض دعوته و خضع لتعاليمه و حوفظ عليه．
إن فتوحات المسلمين لبلاد الكفار أكبر شاهد على ذلك، ولكّن الحقد
والغرور جعل أعداء الإسالم يرمون الإسالام بالتهم والمسلمين بالعنغ، تنغيرّا منه خوفًا لفقد تسلطهم وهيمتنتم والاستئثار بخيرات بلاددهم الثتي طالما سال لعانهم ها بـا أعمى بصائرهم تمع أبصارهم．

والWّ أعلمب، وصلى الله على نبينا عحمل، وعلى آله وصحبه وسلم．

## " نصـائح حـانية

## الأعداء الثلاثة ( (انهوى والنـنس والشيطان )

الحمد لّه وحله، والصصالاة والسالام على من لا نبي بعلده، وبعد:

 [النداريات:0ヶ-0ه]

في هنه الآية الكريمة يبين الهّ تعالى أنه خلق التباد لُعبادته، وقد تكفل


 إليهم؟؛ بل هم النّقراء إليه في جميع أحو المم، فهو خالثقهم وراز قهم ).

وقال في تفسيره أيضًا: (وقد ورد في بعض الكتب الإلهية: يقون الهّ تعالى:
 تجدني، فإن وجدنتني وجذت كل شيء، وإن فتاك فاتك كل شيء، وأنا أنا أحب
إليك من كل شيء).

ولا شك أن من أقبل على اللّه وفرَّغ نغسه لُعبادة ربه فإنه ييسره لثيسرى
 وينقطع عن طلب الرزق الحالال من أبوابه المشروعة، ويبقى عالثة على غيره

 قال رسول النّ






كا إن العادات قد تنتلب إلى عبادات إذا صلحت النية ورئ فقل ينام العبد





فينبني استحضار النية الصالحة في جميع الأعهال حتى في الحنرف والصناعات التي يكتاج إليها الناس فيكون ذلك من باب التعاون على البر والثتوى.

والمرء في هنه الحياة في صراع وجهاد مع أعداء ثالاثة، هم: الهوى،
 سالاح؛ ولذا سوف نتطرق إلى شيء يسير ما يتعلق بهؤ لاء الأعداء.

## الشطو الإول: الهوء:

الموى: هو ميل النغس إلى الثيء، وميل الطبع إلى ما يلائمه، وسمي:
هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه.
والموى كا قيل: يعمي ويصمّ يعمي عن النظر في الحق وإن كان
 البصر والسمع، وتجاهل وجودهما وإدراكهـا، وأصبح الموى هو المتصرف والمسيطر، وأصبح صاحبه إنما يأتمر بهواه.

ونزا فإن صاحب الموى يظل يتخْط في مهاوي الثيه والضضلال، لا يعرف

قال ابن كثير رمهَه اللهَ في قون الهله تعالى:

 فلا يسمع ما ينغعه، ولا يعي شئُّا يهتدي به، ولا يرى حجة يستضئ بها، ولهذا قالْ تعالى: :


قال ابن كثير رهمه الهاله في تغسيره على قول اللّه جلَّ وعلا:





 قال الهّه تعالى:


وقد يرجع اتباع الموى إلى التكذيب والاستكبار والقتل بغير حق، فقد ذم



وأصل الحسد والكبر من إبليس حين امتنع من السجودد لآدم عليه الصالاة والساجم، لما أمر الهّ الملإئكة بالسجود لآدم؛ فسجدوا إلا إلا إبليس أبى


 المنمومة والمؤدية بصاحبها إلى الهالكُ في الدنديا والآخرة.
ومّا يممل على اتباع الموى: حب الرئاسة والحفاظ عليها، فيرى مُتَّعه أن



وقد يممل غيره من يميامله على ارتكاب بعض المحظورات


 فيحمله اتباع الهوى على السكوت؛ بل على التشجّيع حفاظًا على رئاسنه ومنزلته فيها.
 فرعون: دِينَدِ
ومنها الجلاه والمنزلة في المجتمع، فقد يُبتلى البعض من الناس بالحرص على
 المنز لة، فلا يقبل التو جيه فيا يلاحظ عليه؛ لأنه يرى أن انصياعه لما يو جه، إليه

يقلل من منزلته في عيون الآخرين، فيحمله ذلك على اتباع الموى، هع معرفته ويقينه أن ما هو عليه باطل، إيثارًا للعاجل فئ في الدنيا والزائل على الآجل في الآخرة والباقي.

ومنها الاغترار بالعلم، فقد يكون من أنصاف المتعلمين من يقول في



 بصرف النظر عن منزلته فالمكمة ضالة المؤمن يأخذلها أين وجدها الما ومنها ترويج اللسلع والدعايات الكاذبة، وما أكثر ها في هنه الأز منة؛ فقد
تفنن الكثير في الندعايات وخداع الناس بالإعلاناتات الملفتة للنظر والبرا ووضع الجو ائز لمن يشتري كذا فله كذا، أو التخخيضات إلم نسبة كذا في الما المائة،
 الناس، فلو لا ترويج السلعة لم ينشر هنه الإعلانات البا الباهظِّة الثمن ويعرض الجوائز ويخغض السلع إلا بعد أن عرف أنه أخذ مقابل ذلك من أموال المستهلكين بالزيادة في الأثمان.
وإلا فكيف يبيع السلعة في أول الأمر بـائة مثلاً، وفي آخر الأمر يبيعها

 أن السلعة واحلة.

فلا شك أن ذلك من اتباع الهوى لكسب الأموال الطائلة على حساب السذج من المُستهلكين، أرجو النّا أن يكميهم بالمسئولين المخلصين، وأن يهدي

## نصالئح حـانية

أصحاب الأموال إلى النظر فييا يأتون ويذرون في تصرفانهم؛ حتى تكون على



 وهو: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراؤها، إما لنفع البُبائع، أَو مضرةٍ المشتري.
ثم اعلم أن السالح للوقاية من اتباع الهوى أن يفكر العبد:
وكن أي شيء خُلق؟؟!
وبعد أن خرج إلى هذه الدنيا ماذا يممل في بطنه؟!
وكيغ يصير إذا مات ووضع في قبرْ؟!
وبعد البعث إل أين يصير إلى الجنة أم إلى النار؟!

كل ذلك لِيعرف منشأه وهصيره، فيحمله ذلك إلى معرفة ما خلق له،
فيعمل بأوامر اللّه ويتتهي عن نواهيه، حتى يسعد في دنياه وأخراه.

وأخيرًا: فالهوى ما خالط شيئًّا إلا أفسله، فعلى العبد أن يحذره كل الحنذر
حتى لا يفسد عليه أعماله الصالحة فتضيع هباءُ منثورًا.

## الڭڭو الثانيّ: النفسر:

ومن الأعداء التي تعترض التبد في هنه الدنيا النغس التي بين جنبيه


الأمارة بالسوء، فهي تُيل للشهوات وتكره الثيود وتحب الانغالات والتحرر من كل ما تُنع منه، وتضيق ذرغًا إذا أُلْزمت بأمر من الأمور.



 أحد من شر نغسه إلا بتوفيق اللّ له، كا قالل تعالى حاكيًّا عن امر أة العزيز، قالـ تعلى: زَّحِيّ
وقال رمهه اللّ: (وقد امتحن الهّه سبحانه الإنسان بهاتين النغسين الأمارة

 قرينها وصاحبها الني يليها ويسددها ويقنف فيها الحق ويرغبها فيه ويريها حسن صورته ويز جرها عن الباطل ويزهدها فيه.
إلى أن قال: وأما النغس الأمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحباحبها النّي

 الإمداد الباطل؛ من الأماني الكاذبة، والشُهوات المهلكة، ويستعين عليها
بهو اها و وإرادتها.

إلى أن قال رمهه الهّ: والمّصود التنبيه على بعض أحوال النّنس المطمئنة واللوامة والأمارة، وما تشترك فيه النغوس الثلالثة، وما يتميز به بعضها من

بعض، وأفعال كل واحده منها واختلافها ومقاصدها ونياتها، وفي ذلك تنبيه
 أخرى، وأكثر الناس النالب عليهـ الأمارة.
وأما المطمئة فهي أقل النفوس البشرية عددًا، وأعظمها عند اللّه قدرًا،


والحلاصة: أن الهّه تعالى منح الإنسان الإرادة الحرّة، ليضعه موضع



ومن هنا نعلم أن منابع الخير والشر لندى الإنسان موجودة في زوايا نغسه، فكل ما يعمل من أعحالٌ ظاهرة ـ سواءُ كانت أعحالن صالـة أو أعهالِ سيئة - فهي ثمرة ونتيجة لحركات نغسه واندفاعاتها واتجاهاتها الجلززمة.
 ورلا ريب كلتخلص من هنه النغس، ويكمل نفسه على معرفة النّا بصغاته




وعلى العبد أن يظهر عجز نفسه وذلها بين يدي ربها النذي خلقها وسواهواه وأطمهها وسقاها، حتى تكون نغسه مطمئة، وحتى يصدق فيها قول النّ سبحانه
(9) وتحالى: وَأَّخْلِجنَّنَّ
 بجتبة نواهيك، اللهمم إنا نحوذ بك من شرور آنغسنا، وسيئات أعحلنا، إنك حسبنا ونعم الوكيل.

## الهُّو الثالث: الشيهلا؛:

لا شُك أن عداوة الشيطان للإِنسان قليمة قدم الإنسان، فهو قد نصب العداء له هنذ أن خلق الله آدم علية السلام بيله ونفخ فيه من رو حه ثم أمر
 تعالى:牦

لنذا فقد أمرنا الله تعالى بأن نتخن الشُيطان عدوَّا، فقال تعالى: إِّ
 [فاطر:4].

وعداوة الشُيطان لابن آدم ظاهرة، ومسالثكه في ذلك كثيرة، قال تعالى إخبارًا عن إِبليس:


فالشُيطان عليه لُعائن اللهّ حريصى يبنل جهزه في إغواء الْعباد وصدهم عن صراط اللهّ المستقيم بكل ما يستطيع، فـا من طريق خير إلا وله فيه صد واعتر اض




 قِّحكّ
 حبائله تخلى عنهو وترأ منه.
وإن مظاهر عداوة انشيططان للإنسان كثيرة جنَّا، فمنها: الوسوسة، ومنها:
التحريش وإيقاع العداوة بين المسلمين، ومنها: الصد عن ذكر اللّ تعالى، ومنها:
 ومنها: التكاسل في الطاعات وارتكاب المحرمات، ومنها: الرفيق السيئ، ومنها: البخلل، ومنها: الحسد، ومنها: التُصب للهوى والمداهب
وغيرها من المداخل التي لا يسع المقام للتغصيل فيها.

فالعاقل الناصح لنغسه عليه أن يعرف عدوه النذي حذره الهّ منه، فلا
ينخلدع بـا يزين له الشُيطان من معاصي؛ فهو عدو يوقع في المعصية ويتبرأ من






فينغي لنعبد أن يتسلع بسالح الإيحان، وأن يكون حذرًا من هذا العنو

كا يجب عليه أن يكون هعتدلًا في أموره، لا إفراط ولا تغريط، سادًّا على الشيططان جميع المنافن التي يمكن آن يدخل عليه هنها؛ فإن الشُيطان يشم منافذ الضعف في التعبد فيأثيه منها، فقد يأتيه عن طريق الطّاعة إذا لم يقدر عليه من طرق المعصية فيشككه في عمله ويقلل من شأنه و وإن كان هتفقًا مع ما جاء به

الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الثنم.

فعلى العبد أن يتحصن من هنا العنو الشُيطان بـا شُرع من الأذكار والتُعوذات، وكثرة الاستغغار والمحافظة عليه، ويلجاً إلى الله ويلعوه بالْنعوات المأثورة، بأن يحغظه من عدوه بألتعوذ وقراءة القرآن، وخاصّة ولا السور والآيات التي وردت في ذلك؛ كالمعوذتين والإخالاص وآية الثكرسي،
ونحوها .

وعليه أن يحرص كل الحرص بأن تكون أعحاله متغقة مع هدى نبيه محما


وختامًا: أقول: إن النعبل في هنه الحياة لا يلري ملة إقامته فيها؛ لذا ينبخي
أن يبادر بالأعحال الصالحة قبل فوات الأوان، يقول نبينا صلوات الله وسالهمه





فإذا كان العبد بهنه المثابة وأخذ بهنه الؤ صايا فإنه بذلك يكا يكون على الندوام
 سعادة وسرورًا ولنذة وطمأنينة، فتلك جنة الثدنيا والطُريق والوسيلة إلى جنة الآخرة.

فهنه الحياة الحقيقية التي ينبغي للعبد أن يكياها ويلتزمها لينال سعادة الدنيا والآخرة بغضل الها وكرمه.

يقول أحد السلف: (لو يعلم, الملوكُ وأبناء الملوكك ما نحن فيه من النعيم
 ما عليه أصحاب المعاصي من شقاء وعناء وتعب ونكد عيش، وإن تلنذ أحدهم ببعض الشُهوات والمأكو لات وبجالس الترفيه فتلك قشنور يشاركه فيه فيها

 السيئة، قد ختم كه بخاتمة سوء، فهو لا يلري متى تزون أو يز يزول عنها، هنا ها إذا كان لنديه عقل يميز به.

أما إن كان قد غرق في بحر الجهل وأنتان المعاصي واسْوَدَّ قلبه من المعاصي، وران عليه ما كسب، فهو النذي لا يعرف معروفًا ولا ينا ينكر منكرًا،

 كانت ثكنة سوداء في قلبه، ثإن تاب منها صقل قلبي


ولا شك أن للطاعات أثمًا في سعادة العبد في حياته، وللمعاصي تأثير على النمب في حياته، يعرف ذلك من اتصف بصغات أهل السعادة، ومن اتصف بصغات أهل الشقعاوة، والشعيل من ونقه الله واختار لنغسه سعادة الثنيا والآخرة، والشُقي من اختأر لنغسه طريق الشُقاوة فخسر دنياه وأخراه).
 فقل بين الله سبحانه وتعالى طريق السعادة ورغب في سلوكه، وطريق الشقاوة

 يِعْمَوْنَ يُشْقَى أَعْكَ


* فالحياة الطيبة والحياة السعيلة هي حياة الطاعة لله، والإقبال عليه،
والأنس به جل وعال.
* ونكد الْيش وشقاء الحياة يف ارتكاب المحاصي، و الإعراض عن الله.

 يكتاط لنفسه بعمل الصالحات والبعن عن الموبقات، ويطَّرح بين يدي مولاه ومالْكه، ويتضرع إليّه بأن يوفقه لُمل الصالحات، وأن يكنبه السيئات، حتى




## نصائُحمـانية


 أؤّل فثنة بني إسرائيل كانت في النّساءاء، رواه مسلم．
فالكعبد في هذه الحياة أمامه فرصة للعمل، والعمل يكتا بـلج إلى صيانته عن
 الهّ عنه：（احاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنونا）． فعلى العبد أن يغتنم فرصة العمل، فاليوم عمل ولا حساب، وغذًا حسابو ولاعمل．

 الرامهين، وصلى الهّلم وسلم على نبينا عممل، وعلى آلكه وصحبه أجمعين．

بقتطفــات مز كتاب
منـاظرة بين الإسلام والنصررانية

الحمف للّه وحله، والصصلاة والمسالم على من لا نبي بعند، وبعد:
فقد اطلعت على كتاب بعنوان (مناظرة بين الإسالام و النصرانية ـ مناقشة بين مجموعة من رجال الفكر من النديانتين الإنساهية والنصر انية)، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث الْعلمية والإفتاء والثععوة والإرشاد، الإدارة العامة للطبع

وحيث أنني رأيت أهمية الكتابِ وفائدته فقل قمت مستعينًا بالله باختصاره والتركيز على أهم ما ورد فيه، علَّ الله تعالى أن ينغع به من قر أها.
جاء في مثدمة الناشر (صّr، ؟):

الحمد لله والصالاة والسالام على رسول الله، وعلى آلكه وصحبه، و وبع: الصراع بين الحق والباطل والكغر والإيهان سيظل قانُّا ما بتيت السملوات




أما دعاة الباطل فليس همج إلا الحجج الواهية التي تركز على ضروبِ من
الجهل والأو هام السخيغة، والكتابِ النّي نمهـل له خير شاهل على ذلك.
فلقد قام نخبة من علم)ء المسلمين بلعوة من بعض قساوسة النصارى والمبشرين في الفترة عن:

## نصـائح حـانية

 \&بالحرطومه وقد مثل الجانب الإسالامي كلًّا من: الشيخ الدكتور محمد جميل
 الجانب النصراني برئاسة البشير جيمس نحيت سلييلن، والأستاذ تيخا رمضان.

وقد قام هؤلاء باستعر اض تغصيلي لحقيقة العقيدة النصرانية المسطرة في كتبهم، ومناقشتشها على ضوء ما يقرون به من معتقدات التثليث والصّلبِ والثفاء والأبوة والبنوة، وعن الكتب المقدسة بعهنيها القديم والجلديد، وأماطوا الثلثام عن هذا التعارض والتناقض النذي تُمله هنه الأناجيل. ولا شك أن جدالًا كهذا جدير بالاهتمام والاطلاع عليه لما فيه من حقائق عن النصر انية ييهالها كثير من الناس.

ولو لم يكن فيه من الفائلة إلا إعلان هؤلاء التُساوسة دخولمه في في
الإسلامَ والثنبرؤ من أفكار النصرانية المضللة بعد نتاش طويل واقتناع تام؛ لكفى نصرّا نلإسالام والمسلمين. وجاء في التمهيد (ص، V):

بعض الآيات من القرآن الكريم
الآية الأولى: قول الهُ تعالى:
إلَأَوَأَتُمَمُشَلِمْوُنَ

والآية الأخيرة: قول اللّه تعالى: :



إن الإسلام دين مغتوح النوافذ على النور والخير، وأن حقائقه واضحة ومعقولة وصريكة وهادية وإنسانية وعالمية وخالئة، ولهنا فإن الإسالام والندعاة المسلمين لير حبون بكل حوار هاديء هادف يُدعى إليه أو يقوم بينهم وبين من عاداهم من أهل سائر الملل والنحل .

 واعية وقلوبًا غخاصة وعقولًا فاهمة فإنها ستجد التُبول والإيرانِ والإذعان. وهذا ما حلث ويحدث في هذا الزمان وفي كل زمان؛ بعقد كِّاءات فكرية هنا وهناكُ في الشرق والغرب في الماضي والحاضر، تبأ ألمأ في جو من الغموض

 الحق لككل ذي عينين.
إننا نلعو بني الإنسان حيث ما كانوا من أرض أن يقيموا جسورًا للتغاهم
بينهم وبين العقيدة الإسالامية الصحيحة.

وعلى كل صاحب ملة ونحلة ألا يخاف ولا يجبن فإنه في هاية (اللقاءات
العلمية المخلصة) لن يصح إلا الصحيح.

 نذكر بعضًا منها مكتغين بـا حذث في الماضي القريب.
 مناظرة في مدينة كلكتا بالهند بين نغر من علمء المسلمين ومششري النصرانية

## 人工＿＿

النين درجوا على الطعن في الإسامَ واستدراج الجهلة من عوام الناس، وتحددت لها موضوعات ثمسة، هي：التّحريف، والنسخ، والتُليث، وحقيقة


وقد استطاع علم）المسلمين－بتو فيق من الشّه－إظهار الحق بمجرد مناقشة
 من علم｜ء النصارى سوى الانسحاب اعترافًا بإخغاقهم．

 ما دار في تلك المناظرة منا دعا شيخ علماء المسلمين فيها، وهو：رهمة الهّ بن خليل الرمّن الهندي إلى إصدار كتابه النفيس（إظهار الحق）النّي لا يزال مرجعًا فريذًا في جبال المناظرة بين المسلمين والنصارى المنا

وفي النقرة ج－في يونيه سنة 19VT 1م عقد في جنيف بسويسرا مؤتمر بين

 جلس الكنائس العالمي أسغه الشُديد لأن الواقع أثبت ألن إرسائيات التنشُير


 المسلمين، وقد تعهد الجانب النصراني في هذا المؤتمر بإيقاف جميع الخندمات التعليمية والصحية التي تستخدم تُتصير المسلمين．
وني (صYAY) إل آخر (ص Y Y Y ):
الإسلام دين الأنبياء جميعًا

إن الإسامه هو دين الهّ النّي لا دين له سو امه و ولتد تكفل سبحانه وتعالى
بنصره وتُكينه وإظهاره على الندين كله.

ككن: أي دين هو ذلك الإسلام؟، وهل هناكُ ديانات أخرى تزامهـ في

## أقول في الإجابة:

إن الهّ سبحانه وتعالى لم يُنزل ديانات غتلاتفة، وإنتا أنزل على عباده

 الصلاة والساملام.

فجاء به نوح عليه الصلاة والسلام:
قال تعالى: :
 عَلَيْكُ غَمْةَ .

وجاء به إبر اهيم عليه الصلاة والسلام:









وجاء به يعقوب عليه الصلاة والسلام:




وجاء به لوط عليه الصلاة والسلام:
(4) قال تعالى:



وجاء به يوسف عليه اللصلاة والسلام:
قال تعالى:


وجاء به موسى عليه الصلاة والسلام:
.
وهو دين قوم موسى من بني إسر ائيل: :

 أَكْسُلِحِينَ

وهو دين اللسحرة الذدين آمنوا بموسى عليه الصلاة واللسلام:
 مُوَتَ وَهَرْرُنَ
重


وهو دين أبنياء بني إسرائيل :



## وهو دين سلييان عليه الصلاة والسلام:

قال تعالى: :




وهو دين المسيح عليه الصلاة والسلام وحوارييه:



 وهو دين المهتدين من الجن:


وهو دين المتمسكين بالحق من أهل الكتاب قبل بعثة حمد
 .
*م هو دين النبي الخاتم حمدل
قال تعلى: : إِّةٍ







بل إن الترآن الكريم ليقرر في وضوح كامل أن الإسلام دين أهل







$$
\begin{aligned}
& \text { مُسْلِمُوبَج } \\
& \text { وفي (صץヶヶ): }
\end{aligned}
$$

النبي الخاتم



وفي (ص

## عموم الرسالة المحمدية

 （افضلت على الأثبياء بست：أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالر بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون）．
وفي (ص

## الجهادفي الإسلام

لند أمر الشا المسلمين بأن يا>دلوا الناس جميعًا بالتي هي أحسن سواء



أم كانوا من غيرهم؛ كا قال تعال: :



 .




فالجمع بين (الجدال) و(الجهاد) وهو أسلوب الإسالام ومنهجه، ولكّل


 أحسن، وليس داخلاً ضمن أمر الهُ بتتالـه.

تعلدد الزوجات ـ حكمة التعدد
وفي (ص

## أوروبا والتعدد

لقد عرف علم) أوروبا واعترفوا بحكمم التعدد وعحاسنه، ونحن نذكر
 وإنما نذكر ذلك للآخرين الذنين يسرهم أن يكون الكالام والفكر عربيًّا أوروبيّا!!

لثد اكتشف مغكروا الغرب أن هناكُ علاقة بين منع تعلد الزوجات وارتفاع نسبة اللقطاء والموؤودين.

فني المؤتمر الني عقدته الحكومة النرنسية سنة 19 19 م للبحث عن خير الطُرق لمقاومة انتشار البغاء؛ جاء قولهم:

إن عدد الأو لاد اللقطاء المجموعين في ملاجئ مقاطعة (السين) وحذها
 على هنه الملاجئ يفحشون بالبنات النلاتي تحت ولايتهمب، وإن نغس اللتططاء ينحشون بعضهم ببعض، ولا زاجر يز جرهم. وكتبت كاتبة إنجليزية في هذا الشأن، فقالت:
لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء وقل الباحثون عن أسباب
 وماذا يفيدهن بثي وحزني وتوجعي، وإن شاركني فيه الناس جميعًا.

# هذا هو الثداء.. <br> عرضه الثنرنسيون.. وتحدثت عنه الإنجليزيات.. 

فأين الدنواء؟!

## تقول الكاتبة الإنجليزية:

ولشّ در العالم الثفاضل (تومس) فإنه رأى الثداء ووصف الدّواء، وهو الإباحة نلرجل بأن يتزوج بأكثر من واحلده، وبهذا الأسلوب يزولن البلاء؛، وتصبح بناتنا ربات بيوت، فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأورئ الوروبي على الإكتغاء بواحذه، وهذا التحديل هو النذي جعل بناتنا شوارد، وقذف بهن إلى التتاس أعمال الرجالن، ولابد من تغاقم الشر إذا لم يبح للر جل التزو واحلةة، ولو كان تعلد الزو جات مباحُا لما نزل بنا البلاء.

والني ذكره المؤتُرون الفرنسيون، وذكرته هذه الكاتبه الإنجليزية، سبق إليه التقرآن الكريم حينزا شرع التعلد ووسع فيه، ثم طالب الرجال بال بالزواج

 أَهْ هِهِنَّ وَعَأُوهُ


فالٔسفاح والمخادنة هما رأس الوباء والبلاء النّي حل بالأمم الغربية، ولم تجد له علاجُّا يف دينها وتشريعها، فراحت تلتمس علاجه في ديتنا وتشريعنا.
وفي (ص^٪^-

في الشرق المسلم

$$
\begin{aligned}
& \text { هذا حال الغرب شر حناه. } \\
& \text { أما حال الشرق فهنه واحدة من دوله .. تركيا .. } \\
& \text { ماذا جرى لها؟ وماذا حذث فيها؟ }
\end{aligned}
$$

لقد هجرت الإسلام هجرًا غير جميل، وولت وجهرا ونها إلى أوروبا تلتمس هنهم التشريع، وتقتس منهم التقدم والخضارة؛ فاتخذت نُنسهـا قانونًا مدنيًّا


ثم مضت ثان سنوات وتكات اترت الؤلادات السرية، والزوجات والعرفيات، والموؤودات من الأطنال.

وانظر ما جاء في العدد (007) من جلة آخر ساعة المصرية الصادرة في
 آنذاكُ في تركيا.

إننا في حاجة إلى تعند الزوجات ..
ولسنا في حاجة إلى منع التعندد، أو مهاجمته.
لثّد واجه الثقر آن الكريم قضية التعند مواجهة منطقية إنسانية إصالاحية؛
صرية وواضحة.

فكيف واجهت الكنسية الثضية نفسها؟!
لتد كان التعدد مباحًا في أوروبا المسيحية في عهد شارلمان الني كان


متزوجًا بأكثر من امر أة واحلة، ثم أشار الثساوسة على المتزوجين بأكثر من
 اسم (خدينة)، وهكذا قالت الكنسية كلمتها بطر يتتها.
وفي (ص • rV) إل آخر (ص£ (ص):

عنوان: تعدد زوجات النبي
وفما فيها من فوائد ورد على المغرضين.

عنوان: نظرات في الكتاب المقدس

وكيف، ولماذا عدد زوجاته؟

نعود نقلب صغحات الكتاب المقدس ننرى ما جاء فيه عن الأنبياء
وزوجات الأنبياء، ونكتفي بأن نعرض للأنبياء الثلاثة.
ب- أ- جاوعون.
ج- سلييان

والسؤال هو: كم تزوج جدعون هذا؟ والمواب كا في أسغار العهد القديم:


نصائح حـانية


ب- داود: وداود عليه السالام برأه الله منا ينترون عليه، تقول عنه

وفي (ص
(وتزوج داود بست نساء أخريات)، جاء ذلك في سغر صموئيل

وفي (صاrar،
ج- سليلن: يكني أن نذكر عن سلي|ن ما جاء في الكتاب المقّدس


$$
\text { كَثِرَةُّ... إلْخ)، انظر: سغر الملوكُ الأون (1 / / - } 1 \text { ). }
$$

وخالاصة الثقول أنه لُيس في موضح واحد من أسغار العهـد التديم حرمة التنزوج بأكثر من واحدة.

النـغ
ويسألونك عن الثقرآن: كيف نسخ النكتب التي سبقته؟
ولماذا لم يقم المسلمون بنغس الندور النّي فعله النصارى مع أسغار العهجا
 أطلقوا عليه الكتاب المقدس.

## نصائح حـانية

ونقول لمؤلاء السائلين: إن ما تدعونه وتزعمونه أمور شكلية ظاهرية
 تأخذون بـا في العهدين معًا، وإليكمبم الأمثلة:

الطلاق:
ييوز في العهد القديم أن يطلق الرجل امر أته لأي علة، وأن يتزوج رجل آخر بتلك المطلقة بعد ما خرجت من بيت الأول...إلخ. انظر (سغر التشنيةを

بينما لا يكوز في العهج الجديد الطّلاق إلا بعلة الزنى...إلخ، انظر (إنجيل هتى / المحرمات:
وفي (ص 0ه

كانت حيو انات كثيرة مكرمة في شريعة العهد القّليمبونسخت في شريعة العهجا
الجلديل، وتقرت الإباحة بنتاوى بولس؛ نلاحظ ذلك إلكا إذا قرأنا هذين



## السبت:


 وقد تكرر بيان ذلك الحكم في مواضع كثيرة من أسفار العهد التّديمـ...إلخ،
انظر (سغر الحروج• •/ (1 ).
وفي (ص © ؟ ):

خائة
قوله: وقبل أن أفرغ من هذا اللقاء أحب أن أو جهه حديثًا إلى جماهير المسلمين، حول تسلر أخلاق وعادات وسنن من قبلنا إلينا...، بعد كاملام قال: ما جاء في الثقرآن الكريم:
أَ الحسد: قال تعلى:
 أْ أْحَقِّ
بـ ب- البخل: قال تعالى:
 فَضْ
وفي (ص •؟ ـ ـ ـ

 [البقرة:41] 9 ].

 E.


وفي (ص


 بِأَوْهِهِ


 مَّسْسِحًِا










ي- التثرق: قال تعالى:


 "ـصحِيًا






 م- قسوة الثّلب: قالْ تعالى:

 وفي (صY ما جاء في الحديث الثشريف:
 "النأخذلن كما أخلذت الأمْم من قبلكم، ذارعًا بذراع، وشبرًا بشبر، وباعًا بياع،



Y- Y- الثنافس على الدنيا: وأورد حديثًا، وفيه: (فوالنّه ما الفقّر أخشى
 قبلكم، فتنافسوها كا تنافسوها، فتهلككم كا أها أهلكتهم".

 كيف تعملون، فاتثقوا اللدنيا واتتقوا النساء؛ فإن أول قتنة بني إسرائيل كانت في النساء).

ع- كثرة السؤأل: في الصحيحين عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي
 من كان قلبكم بكثرة سؤالمم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمر تكمم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".


 عَلَيُْهِمْ
1- الاختلاف في الكتاب: في حذيث وفيه: أن نفرًا كانوا جلوسًا بباب



 به فافعلوه، والذي نهيتكم عنه فانتهو اعنها).

الثبرك بالأشجار والأحجار : روى الزهري عن سنان بن أبي سنان
الثدؤي، عن أبي واقد الليتي، أنه قال: خرجنا ونحن حديثوا عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويربطون بها أسلحتهمه، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسلرة فقلنا يا يا رسول الله: اجعل لنا


 ^- التثرقة العنصرية: في الصحيحين عن عائشة رضي النّه عنها، أنها
 أسامة تشفع في حد من حدود اللّ تعالى!!، إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا
 بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لثطعت يدها ه.
وفي (ص •

9- التخاذ الثبور مساجد: روى مسلم في صحيحه، عن جنلب بن بن

 إبر اهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لانخذت أبا بِّا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهـم مساجلد، ألا فلا تتخذوا اللقبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك).


(1-الأبواق والنواقيس للعبادة: في حديث وفيه: اهتم النبي


 الناقوس، فقال: (هو من فعل النصارى)، فانصرف عبدالنّا بن زيد وهي وهو مُهْتَمٌ


 بلال قم فانظر ما يأمرك به عبدالهّ بن زيد فافعها)، فأذن بالال.

## بناء الشخصية المسلمة

وإذا كنا قد نُهينا عن التششبه بهم في عقائدهم وأخلالقهم وعباداتهم
 الشُكله الظاهرية، حتي تُتغظ الجماعة الإسالامية بشخصصيتها المتميزة الثتي لا تتميع ولا تنوب في الشخصصيات الأخرى، وهذا أمر هام في بناء النكيان المستقل، والذات اتمتياسكه، والمُجتمع الثقوي.

## 

1- تغيير الشيب: في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الهّ عنه، قال: قالل

Y- إعفاء اللحى، وإحفاء الشوارب: في الصحتيحين عن ابن عمر رضي

r- الصلاة في النعال: وعن شداد بن أوس رضي اللّه عنه، قال: قال
 ع- اللسحور: عن عمرو بن العاص رضي الشا عنه قال: قالْ رسول الشّ

0- تعجيل الفطر : روى أبو داودعن أبي هريرة رضي اللّ عنه، عن النبي
 يؤخرون ".

ج- معاملة الحائض: عن همادعن ثابت أن أنس رضي اللّه عنه، أن اليّهود




 ما يريد هذا الر جل أن يلع من أمرنا شيئًا إلا خالثنا فيه، رواه مسلم. وفي الختام
يقول في (صV\&؟):

وقبل أن أنهي التول في هذا الثلقاء أحب أن أسجل النكلمات التالئة:
إن جهود التنصير الثقائمة على قدم وساق في بالاد المسلمين جهود تستدعي الثدراسة وتستدعي الانتباه؛ ذلك أن هنه الجهرد المكثفة المتو اصلة،
 وعن هناه.

إن هنه الجهود قامت وتقوم بتحريف الكالم عن مواضعه، وتخريف الكلم عن مواضعه صناعة قديمة لأهل الكتاب جميعًا، قاموا بها بها بالنسبة لكتبهم حتى غيروها وبدعو ها لثظًا ومعنيُّ ونصًّا وحروفًا.
وأهل الكتاب من يهود ونصارى يحاولون أن يقوموا بهنا الندور بالنسبة لكتاب رينا، وإذا كانوا قد يئسوا من تغيير النص المُحفوظ المنار في الصندور
 الألفاظ ودلائل العبادات وأصول الندين وفروعه.

وإذا كانت حركة التنصير تستهـف ضرب الإسالام في أرضه ويبن وين أبنائه؛ بحيث تصبح النز اري المسلمة نصرانية، الإسلام والؤوجه واللنسان والنكيان،

 المشروط؛ فتسقط الضحايا وتكون المأساة.





يصبح نصراني الاسم.

ولقد استغلوا لمذه الغاية هذه المنطلقات.
أ- الأمية الدينية: تلك التي تخول الإسام إلى قبورية وصوفية وخرافية
ودجل وشعوذه.

ولفذا وجدنا المحافل التبشُيرية تقدم الصورة الإساهمية من خلالل هذا
الركامَ وتعر ضه على الناس في كتابات ومصورات وات وأفاملام تلتول للناس هنا هو الإسالام الني نحاربها ونريد أن نجهز عليه.

إننا نذكر ونحنزر من هذه الأمية الدينية فإنها أخطر الأميات جميعا، وعلى كل الأجهزة التربوية مباشرة وغير مباشرة في بلاد المسلمين أن تنتبه لما بالمقاومة والتصحيح.

ب- ألتدين الأعمي: كذلك فإن الندوائر التُشيرية وتؤيدها جحافل

 هذا التدين سهل على أعدائهم أن يقتصوهمب، وأن يمحو ا إنكارهم.
 تلك حقيقة لابد أن نتف عليها ونحن نخوض أي معركة مع أي عدو، وبخاصة تلك المعارك النفكرية والعقعائدية.
 المبشرون أو المنفرون على دينتا ودنيانا، فإنهم يثيرون عدة قضايا عغوظة ويرددونها بلا وعي كالبِغاوات، ثم يييب المتحاثونون المسلمون عن هن هنم


 بالظهور على الدين كله سخّر هؤلاء المبشرين لخدمة الإسامام وهم لا لا يشعرون؛ فهم حين يثيرون هذه التضايا ونجيب عليها يظهروا عوارهم

وضلالهم جليًّا واضحّا؛ فإذا بالإسلام هو الحق الني لا شك فيه، وإذا بدياناتهم التي هم عليها هي الباطل الني لا شك فيه．


 أو قلة فهم أو علم، ولكنه ضعف التّضية التي يدعون إليها ويدافعون عنها． وبعد：فقد قلنا ما نعلم، والشّا أعلم．
هذا ما رأيت نتله من هنه المتتطفات، ومن أراد زيادة اطلاع ومعلومات فيمكنه الرجوع إلى الكتاب المذكور، في مقدمة هنه الرساكة الثة．
وفق الاّه الجميع لما فيه صالح الإسالام والمسلمين، إنه سميع بيبب، وصلى اللّه على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم．

## 米米米米类

## من أخذّ وأعطى بــالحق أرأحواستراح

الحمد لهّه رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه
ونستغغره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعملثنا، وأشهد أن لا إلهـ إلا الهّه
 الحق ليظهره على الدنين كله ولو كره المشركون، اللهم صل وسلم وسمو وبارك عليه،

وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الناس في هنه الحياة لا بد هم من آمر ومأمور، وكل فرد من الجميع
 حتى يسير في هنه الحياة على بصيرة فيريح نغسه ويريح من حون اله من بجتمعة، وفي هنه الأزمان كثرت المشاكل، وتنوعت الخصومات، وأصبح الكّل - إلا من قل ـ يشتكي من تعشر حل مشاكله وطون الزمان المستغرق في ذلك؛ ولو رجع الناس إلى أنفسهم لُعرفوا من أين أتوا، ونتوصلوا إلى راحة أنغسهمَ، وأراحوا اغيرهم.

إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ليعبلوه، وتكفل بأرزاقهمَ، وبيّن في كتابه لُعباده ما ينغني عليهم فعله، وما ينغني عليهم تركهـ، وبيّن الحلالال

 .
إن علاقة البشر بعضهم مع بعض متنو عة فقد تكون العلاقة أسرية؛ فقد


وحق الزوجين بعضهـ| على الآخر، وقد تكون العلاقة مالية في بيع أو شراء؛ فلابد من الصدق والوضوح وعدم النش والتدليس واجتناب الرياء وكل
 منافع كعمل الأجير مقابل مبلغ أو منغعة صريكة واضحة لا كا كا يفعله البعض من تبادل المنافع بوسيلة الرشوة؛ كا قيل: (شد لي و أقطع لك)، فتكون رشوة هنغعة.

وقد تكون العلاقة بين آمر ومأمور في عمل ما؛ فلابد من إخلاص العمل
والمححظة على الوقت المحدد من قبل العامل، ولابد من الآمر أن يختار الكفعء، وإذا نجح في عمله وأخلص فيه، أثنى عليه وشجعه حتى يميز


 والمبززون والثياديون المفيدون، ويكثر الثاسدون والمفسدون، ويتأثر المجتمع بالأخلاق الثاسدة والمفسدة، ويحتاج الإصالاح إلى جهود ووقت طويل.

وقد تكون العالاقة يين صاحب حاجة ما ما يما يكتاجه العامة وبين موظف
 إحساس بعض الموظفين بالمراجع وعدم المحافظة على الثدوام منا يضطر بعض المراجعين إلى بذل شيء من مالثه ليحصل على حقه المشروع، ولا ينا ينوى ما يترتب على ذلك من وعيد شديد، وأكل للملل الباطلم، وظلم لألصحاب الحقوق، وانتشار المعاصي التي قد يعم ضررها الكثير إذا لم تنكر ويؤخذ على يد المنسد.


وقد تكون العالاقة بين دول؛ فلا ينصف التوي الضعيف؛ بل يتجبر
 والإنصاف، فيشتى الضعيف على حساب التوى وقد يكون التُوى بارز ومتقدم في علم من العلوم الحربية فينغق الأموال الطُائلة في صناعنة الصن آلات مدمرة للحرث والنسل؛ في حين أن الكثير من البشر في حاجة إلى تقمة العيش والمأوى، وما يقي جسمه، من الحر والبرد، ويستر عورته.

ولا ينبغي أن نغتر بـا تزعمه الندول الكافرة سواء غربية أو شرقية بـا بـا
 يعينهم إلا مصالمهم ولو كانت علا ولى حساب الكبير والصغير والثئيس والمرؤوس، ولا ييوز أن يسموا أصدقاء؛ فالّه سبحانه وتعالى قد ألخبرنا عن



 أصدقاء أن المتصود أصدقاء مصالح فهـم لا يستحقون أن يسموا أصدقاء ألاء، والهّ قد بين عداوتهم.
وقد تكون العالاقة بين دولة وشعب، فلابد من الإخلاص لهّ من الجميع؛ فعلى الوالي أن يقيم العدل، فالو الي العادل أحلد السبعة النّين يظلهمه اللّه في ظله
 الأمور، وتحصل المحبة بين الراعي والرّعية، ويسود الأمن والاستِّعرار،




 البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكك،．
وقد أكمل اللّ لنا الندين، وأتم علينا النعمة، قالْ تعالى：



فالمسلمون ليسوافي حاجة إلى تعاليم غيرهم؛ فعندهم كتاب المّا المحفوظ
 ومصلح للبشرية، وهو المتفق مع ما يسعدها في الثدنيا وانيا والآخرة．

 الضضلان．

أرجو الشأه أن بهدي ضال المسلمين، وأن يولي عليهم أخيارهمب، ويبعد
أشرارهم؛ حتى تسير الأمور على ما يرضى الهاّه، ويسعد الجمميع في ظل الما الإسلام وتعاليمه السامية ويعم الأمن والاستقرار، إنه سميع بيبي، وصلى اللّه وسلم على نبينا حممل، وعلى آلك وصحبه أجمعين．

## ＊＊米米米

## " نصـائح حـانية

## الولاية تكليف لا تشريف



 على عبدكّ ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أبمجين، أما بعد:

 يستغل منصبه نصالح نغسه، وينسى ويتناسى المصلحة العامة وما قصد من توليته هذا المنصب.
إن تولي منصب من المناصب العامة التي لما علاقة بالأمة ينبغي فيه أن

 وثق من نفسه بأدائه على الوجه المطلو الملوب النّي تبرأ فيه ذمته وذمة موليه وأن



 وسيحاسب على ما أخل به أو ما حابى فيه، وقد قيل: (شر الناس من ظلم النم الناس لنغسه). فكيف بمن ظلم الناس للناس ؟!
فليتق الشّ العبد فيلا ولي، وليعلم أنه عحاسب في يوم لا ينغع فيه مال ولا ولا
 ينعله من شقي من يشترون أصوات المرشحين للمناصب؛ تلك شقاوة مع

## ＝

V．
ضياع الأموال والأعالل، وما أكثر ها في هذه الأزمان！لا كثر ها الهّه فقلد طغت المادة، وقلد كثير من المسلمين أعداء اللّه في ذلكّ، وقل الصالاح والما والإصلاح والتعاطف بين المسلمين، ونشأت البخضاء وظهر المقيند، وانشر الثنسادي، وقل

 وتحكيم أهو ائه، ولو كان على حساب النقتراء والعاجزين．

إن أمشال هؤ لاء وحوش تتناحر على جيف متنّة؛ كل واحد يتقال فريسته منها أمام الضصغاء والعاجزين، فكيف يتم الصّلاح والإصلاح مع و وجود هنه الفئات من الناس؟

إن الإصالاح يحتاج إلى تهنيب النغوس وترويضها على تعاليم الإسالام حتى تصلح في نغسها، فإذا صلحت أعها لها، وانتشر الصالاح في المجتمع،
 والإنصاف، وبهنا يصلح المجتمع، ويسعد في دنياه وأخراهـ وإِئر وإلا تخوَّل من
 إن تعاليم الإسالام واضحة، وهي صالحة لكل زمان ومكان، فهي من عند الهُ العالم بصالح وما يصلح البشر．
أرجو الها أن يهدي ضال المسلمين للرجوع علا فيه صالاحه وصا وصلاح أمتهه، وأن يولي على المسلمين خيارهم؛ ويزيل عنهم أشرارهمّ، إنه سميع بيب، وصلى النّه وسلمب على نبينا محمل، وعلى آلكه وصحبه أبمعين．

## " نصـائح حـانية

## محاسبلة الثنفس

الحمد لهّ رب العالمين، والصلالة والسلام على خير الخلق أمجعين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبدالها الأمين، المُبعوث رهة للعالمين، وعلى آله وأصحابه

الطُيبين ومن سار على دربهم إلى يوم الثدين، وبعد:
 ليعمروها ويتنغعوا بخيْراتها، ويستعينوا بها على طاعته؛ كينالؤوا سعادة الدنيا ما ما ما داموا قائمين بـا أمروا به ومنتهين عـا نهو اعنه، ومحاسبين أنفسهم فييا يأتون ويذرون، وقد وكل بهم حغظة يكتبون ما يعملون؛ إن خيرَّا فخيرًا، وإن شرًّا

 وهذه الثدار دار عمل وتجارة؛ فمن كانت تُجارته مع ربه، ربح في دنياه وأخراهر، ومن كانت تجارته مع غير مولا ه، خسر دنياه وأخراه.

ومعلوم أن المتاجر يقصد الربح بصرف النظر عن نوع التجارة، فإنا كانت مع شر كاء و أفراد من بيع وشراء وصناعات وأعالن أخرى؛ فإنه يجعل له سنة
 ربحه من خسارته، فإن كان قد ربح ضاعف العمل ليزد داد الربح؛ وإن كان خسر أو كان لا له و لا عليه، لام نفسه وشر كاءه وان والعاملين معه على التُفريط والإهمال.

والعبد في هذه الحياة أولى له أن يكاسب نفسه، وينظر في تجارته مع ربه النذي خلقة وتكفل برزقه، وهيأ له الأسباب للعمل في هنه الحياة؛ لُينال تجارة

## تصائُحمـانية

الدنيا بامتثال أوامر اللّه والانتهاء عن مناهيه مستعينًا بتجارة الدنيا على تجارة الآخرة؛ ليسعد في دنياه وأخراه؛ وهو في هذا الحياة في فرص.
إن الأعوام والشهور والأيام والساعات والنقائق وكل لخظة من لـطات
 ذلكــومضاعفة، وذلك فضل اللّه.

بالأمس ودعنا عامًا انتضى بـا ودعه كل فرد من أعمال شاهدة له أو عليه فا مضى لا يعود والخاسر فيه من فرط، وحل عام جديد؛ نرج أن يجعله عام خير وبركة وعز ونصر ثلإسالام والمسلمين، وأن يوفقنا فيه لالأعالْ الصالحة.

مضى عام وحل عام، وهكذا الحياة حل وارتحال وكل لحظة تمضي منها
 ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل، ولابد للعاقل والناصح لنغسه أن ينظر
 يوم لا ينغع مال ولا بنون، وأما من كان قد فرط فليغتتم الوقت، وليعمل ما يصلح دينه ودنياه.

إن الأعال الصالحة لا تلهي عن أعمال الدنيا المتنقة مع ما شرع الهُّ؛ بل
 فمن الإعلالل الصالحة الصالاة، والصالة تشرح الصدر، يقول نبينا
صلوات اللّه وسالمه عليه: چيا بالال أرحنا بالصلاة،، ويقول: "جعلت قرة

كا أن من أسباب راحة النغس كثرة ذكر الشّل مع خغته وكثرة ثوابه، قال نبينا صلوات الشّه وسالامه عليه：اكلمتان خثيفتان على الللسان، ثقيلتان في


 من جلسائه：كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال：يسبح مائة تسبيحه، فيكتب له ألف حسنة، أو يكط عنه ألف خطيئة ،، هذا من فضل الشا على عباده

إنها أعمال خیيغة سهلة يؤدهيا العبد وهم قائم أو ماشٍ أو جالس أو مضططج؛ حتى وهو يعمل في أمور دنياه، لا تُتاج إلى أسفار ولا ركوب
 في ثواب اللّه والانشُغال بأمور الدنيا عن أمور الآخرة أشغل وألمى الكثير منـ أطاع نغسه وهواه．

فعلى العبد أن يغتّم فرصة العمل، فهنه الدّار مزرعة، والحياة بجال لالأعالن، والعاقل من يغتنم الثرص ليقدم الأعالن الصالحة؛ لينال الثمرة اليانعة في الثار الآخرة．
 سميع بجيب، وصلى اللهّ وسلم على عحمد نبينا محمد وعلى آله وأصحبه أجمعين．

## الثتقوى نواءٌ لكلِّداء

الحمد لهّ النّي أباح كنا الطيب النافع، وحرم علينا الخبيث الضار، أمحّه
 آلكه وصحبه وسلم تسليًٌ كثيرَا، أما بعد:
 إصالاح ما فسل، ولابل من التعاون في ذلك من الجميع كل بحسبه ومقدرته؛

 فلابد أن يكون الرقيب من داخل النغس، ونحن في هذه الحياة في دار ار ابتالاء
 أضحكت إلا وأبكت، إنها دار عمل؛ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن
 الناسل، وغنًا في الدار الآخرة دار البقاء يصير الإنسان؛ إما إلى جنة وأما إلى نار، فنسأل الها الثبات على دينه.
وفي هذه الحياة لابد من آمر ومأمور، ورئيس ومرؤوس، والشّه جل وعلا



المعاملات، وتنوع أساليب الخداع.
 فإن الجميع في سغينة واحنه وخرقها يضر بالجميع، وعلى من كه سلطة أن

يستعمل سلطته فيلا فيه هصلحة الجميع ودرء المُسندة عن الجميع؛ ولو بعقاب المفسد إذا لم يرتدع بنغسه؛ فإن ردعه هصلحة له كا في الحديث: ا(أعن أخاك ظالِّا أو مظلومُما،.

إننا ـ نحن المسلمين ـ نريد أن يبدأ الإصلاح من البيت والجار والحي،
 مسؤول عن وجوده، ويشعر كل مسؤول أن وجوده ناشئ عن إنما مسؤوليته، لا أن ينتخر بضبط الكثير؛ لأن ضبط الكّثر يدل على الأكثر . إننا نريد جتمعًا إسلاميًّا يعرف ماله وما عليه، يعرف الأوامر ويمتثلها
 حقه من الغني دون مشقة ولا عناء؛ حتى تقل الخصومات، ويقل وين النزاع؛ فالثقير له حق في مال الغني، يأخنذه وهو مرفوع الر أس بلا بلا عنة، فأين مليارات الزكوات مع وجود مالايين الثقتراء العاجزين عن لثقمة العيش وعلاج الأمراض والأعضاء المصابة بالعجز، وتشتت الأسر مكا كان سبيّا في فساد الأخلاق، والحقد على المجتمع، والسرقة والمسطو على الأماكن الآمنة؟!
 حعها في هنه الحياة؛ حتى للكفار النّين لم يسلمو او وانقادو لتعاليم الإسالامَ ولم


إنَّ من وحد الهّ، وامتثل أوامره، واجتنب نواهيه سعد في دنياه وأخراهِ،

 وذكر ما وصل إليه من فتو حات وقوة بهرت أكبر الأمب في زمان عزة الإسالام؛

## 

وما وصلت إليه الُشرية من أمن واستقر ار؛ بخلاف ما عليه الأمم الكافرة من








 أمينة؛ حيث فيها نصف دية النغس.

وعلى كل حال؛ فنحن في حاجة إلى الرجوع إلى الشّه بصدق وأمانة، واحتساب وإصلاح ما فسل، ووقاية لما يصلح فالوقاية خير من العالاج تكلفة الوقاية أقل من تكلفة العالاج، فتكلفة الوقاية امتثال أوامر المّا واجتا واجتناب
 من اللّ والحوف من عقابه؛ أما العلاج فيحتأج إلى وسائل ومواد وثروات وات





يقول أحد السلف عن هذه الآية الكريمة: (لجمع النّه الطب في نصف آية)،،

ويقول نبينًا صلوات الهّ وسامة عليه في الـديث：امام ملأ ابن آدم وعاءًا شرًّا من بطنهه）．

ومن العلاجات الغير مناسبة لبعض الأخطاء التي تقع من بعض الموظفين ويترتب عليها أضرار ومعاسد هو نتّل الموظف من من بلد إلى بلد بلد بنغس الوظيفة والدائرة الماثلثاة، وقد يرى المسؤول عن نتله أن أن هنا تأديب له كلقاء
 المنعول منه؛ كا أنه قد يستغيد من المكان المنعول إليه أككبر فائدة مادية باللّعب واستغلال الوظيغة؛ حيث يكون جديدًا على المكان وأهله؛ لأنهم لا يعرفونهـ
 المكان الأول أكثر مكا يحتاط في المنقول إليه، والنّي وجد وند فيه أرضًا خصا خصبة
 بطريقة غير مشروعة بسلطته ووظيفته فإنها تصادر منه وتدخل في في بيت المال للمصلحة العامة، ويشهر أمره؛ حتى يرتدع أمثاله．

 العامة، ويأمن كل فرد في المجتمع على مصالحة．
أرجو الها أن يصلح أحو ان المسلمين، ويولي عليهم خيارهمب، ويبعد عنهم
أشرارهمب، إنه سميع بجيب، وصلى النّه وسلم على نبينا محمل، وعلى آله، وصحبه

## هل من لفتّة نظر لفقراءء لا يَيُلون وولايُوصلِوز؟

الحمد لهّه وكفى، والصلاة والسالام على نبينا المصطنى، وعلى آله و وصحبه وكل من اهتدى، وعلى أتباعه من أهل الورى، أما بعد:

نحن في هنه البلاد قد أنعم الهّه علينا بالمال الوفيرّ في أيدي الكثئر؛ إلا أن




 هنه البلاد حكومة وشعبًا.




 البلاد لو أنقق على وجهه الصححيح لم يبق في المملكة فقير مكتاج.
ولو أن الدول الإسلامية وشعوبها الحائزة على المال الواجب فيه حق



 يكون على تُقمة العيش؛ فإذا اطمأن كل فرد عليها عاش مع الْني في أمن

وسعادة، والله سبحانه وتعلى خلق العباد ليعبدوه وتكنل بأرزاقهم، وقال




 ومن أّسباب دفع البالاء عن الْباد والبالاد وضع الواجب فيه بحقه، فكم من مال ذهب كثير في طرق غير مشروعه، وخسارة عظيمة؟！وقل يكرم جامعه ومانع حقه من بركته، فيكون ضرره في دنياه وأخر اه عليه، وثمره تُغيره؛ فالابن من إيلان صادق يحمل صاحب المال على إخراج حقه، وإيان صادق يحمل من تولى توزيع هنه الحق أن يؤديه إلى إلى مستحقة الحتيتي؛ فالا محاباة من أَجل صديق أو قريب، ولابن من إيلان صادق يمنع آخذه من آخلذ مالا يستحقه؛ فإن الإيهان الصادق هو النذي يورث الخوف والر جاء، ويجعل الأمور تسير في طرقها الصتحيحة．

ونْل من الحلول الصحيحة السليمة أن يتولى جباية الأموال الواجبة والمستحبة رجال محتسبون وصادقون صابرون، يصلون من لا يصل، ويتغقدون أَحو الن من لا يعرف؛ حتى يُطمأن لُسل حاجتهم وبر اءة ذمة الجميع؛ فإن ذلك من أسباب رفع الباءه، ونزول النيث والثركات، والأهن والاستقر ار، وسالمة الصدور والثتحاب．
 إنه سميع بجيب، وصلى اللهّ وسلم على نبينا محمل، وعلى آله وصحبه أبمعين．

## تقوى الثله أربح تجارة

الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغغره ونتوب إليه، ونعوذ باللّه من شرور
 وأشهد أن لا إله إلا الهّه و حده لا شريك كه.
 تسليٌ كثيرًا، أما بعد:

عباد الهُ اتتوا الهّه تعلأ؛ فإن تقواه أربح بضاعة، واعلموا أن الهّ خلق العباد ليعبدوه، وتكفل بأرزاقهمه، وفاوت بينهم في الأموال لـكمب، وجعل كلفقير حقًّا في مال الثني يُيسع الجميع في أمن واطمئنان وتحاب وتاب وتعاون، وحرم أكل المال بالباطل؛ فلا غش ولا خلا
 إيلنهم، وقل خوفهم من عقوبات الدنيا والآخرة، وأصبح سبّا فيّا في الشُقاق والنزاع والحصومات على حطام الندنيا النانية، ما يورث الحقد والبغضاء بين المسلمين.

فلو أن الغني اقتصر على أخذا المال بالطُرق المباحة والمشروعة، وأنفقه في الطرق المباحة والمشروعة، وأعطى النقير حقه من هذا المال من من زكاة واجبة


 مرفوع الرأس بلا من ولا ذلة، ولأخلص العامل في محله حيث اطمأن على

أخذ أجرته كاملة غير منقوصة، وأبرأ ذمته ما التزم به من عملم، ولعمدت

 الكثير قد شقي بهنه الأموال الطائله في حياته، وقد تكا تكون سبيبًا في شقائه في في

 حيث ادخرها لمن لم يعرف حقها، وربيا استعان بها على المعاصي．
أرجو الهّ أن يهدي ضال المسلمين، وأن يو فقنا لما يكبه ويرضاهِ بجيب، وصلى النّه وسلم，على نبينا محمل، وعلى آلمه وصحبه ألمعين．

米米米类米

## 工准

## نكبة المسلميز بلينزالإفر|طوالتلفريط!

الحمد شلّه رب العالمين، والصالاة والسالام على نبينا مكمد الأمين، النّي بعثه ربه لإخراج الناس من الظلملات إلى النور، فصلوات ربي راتلو وسا(مه عليه، وعلى آله وأتباعه إلى يوم الثين، وبعد:
عندما يتأمل العاقل في أحوال المُسلمين، وما وصلوا إليه من ذلة ولة ومهانة أمام أعدائهمّ، وتسلط عليهم، يجد أن مدخل الأعداء على المسلمين غالبُّا ما يكون من منغنين أو ثلاثة:
 على وفق ما أمر الهّه، فيكون هذا مدخل ضمغ من المن المسلمين يسهل للعدو النغوذ معه.

وثانيها: عن طريق طغاة من البشر استولوا على قيادات بعض بلدان المسلمين؛ فعاثوا فيها فسادًا وإفسادًا؛ فبغوا وطغوا باسم الإسلام أو التسمي

وثالثهها: عن طريق الغنلو من قبل أفراد ناقصي العقول والإيـيان والعلمّ بـا

وهذا الصنف الأخير أكثر ما يستغله الأعداء بواسطة أفراخهرم النذين تربوا في أحضانهم، ونهلوا من ألبانهم المتنتة؛ فيحتج بهم الأعداء على الإسلام

و المسلمين، وإن كانوا لا يمثلون إلا أنفسهمـ، وأعهلهم لا تنسب إلا لمه.
وقد عانت بلادنا ـ المملكة النربية السعودية ـ من هذا الصنغ الأخير
الويلات في الأزمان المتأخرة؛ من تفجيرات، وقتل المسلمين الألمين الأبرياء ومعصو مي الندم، وهام المنشآت، وترويع الآمنين، والإفساد في الأرض.

ولكن الأعداء يأبون إلا أن ينسبوا تلك الأعمال المشينة نلإسالم


 المسلمون عن هعظم ههمتهم مي هن هنه الحياة، وتركوا أعداء الإسالام وأعداء البشرية يعيثون في الأرض فسادًا، ولكن لمعل ما وقع يكون حافزًا للمسلمين لنلرجوع إلى النّه بصدق وإخلاص، ونبا الإلذ الحلافات فيلا بينهم التي أصبح المستغيل منها عدو الإسلام．
فنحن في حاجة دائُّا لمحاسبة النُوس، وتصحيح الأخطاء، والسير على
 الجهل وابلاهلية．

فذين الإسالام وتعاليمه السامية والسمحة هي التي تناسب البشر، وتتفق
 صالاحها وفالاحهاوراحتها．

أرجوا الله أن يكقق الآمال لما فيه خير الإسالام، وصلاح العّباد والبلاد؛ إنه سميع بجيب الندعوات، وصلى الها وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين．

## 米米米米米

## متىيتما الإصلاح؟ وبائي شيءيته؟

الحمد لهّ همد الأولين والآخرين، والصالاة والسلام على أشرف الحلّلق أبمعين، نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه أبجعين، وعلى من

اتبعه وسار على هديه إلى يوم الئين، وبعد:
الإصلاح هطلوب في كل شيء حصل فيه فساد أو إفساد، ولا تستقيم
 من المسؤو لين الكبار الحث على ذلك؟! ولكّكن المأسوف له أن المجاملة ومراعاة بعض الخواطر، وعدم الشُجاعة في كثير من الأحيان في قول كلمة الحق؛ قد يقف في وجه الإصالاح؛ فيطول زمن الإصالاح، ويترتب على ذلك مضار وآلام كثيرة، ويتغاقم النفساد ويتضاعف، ويحتاج إلى زمن أطون، وقد يكون بعد إزالة العو ائق ومنها الأشخاص، ونكّن بعد أن تضرر من تضر ر، واستغاد من استغاد مصلحة خالصصة على حساب مضرة الآخرين.

وديننا دين الصصلاح والإصلاح، ونبينا صلوات الشا وساهمه عليه خاتم الأنبياء؛ ما ترك خيرًا إلى دلنا عليه، ولا شرًّا إلاّلا حذرنا منه.

إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان؛ يراعي المصالح وتكثيرها ودفع
 له، وما فيه اجتهاد ونظر للمصالح ودرء ثلمغاسد يُردُ النظر فيه إلى أهله، والهّه



والنناس يختلفون في المفاهيم والإدراكـ، فقد يفهم شخص ما لم ينهمه الآخر، والحق ضالة المؤمن يأخذه منن وجذه بصرف النظر عن منصبه
 الحق خطنَّأن نسه على الملألأ وصوب امر أة.

وليس فهم شخص خالثف ما فهمه الآخر معارضة؛ بل ين ينغني أن يكون
 هدف الجميع، مع طرح التُعب ثللرأي وانتقاد الر أي الآخر، وإلّا سل باب الاجتهاد والبحث والتحري عن الحق والصواب، وأصبح الناس في شغل بسبب التعصب لآرائهم وانتقاد آراء الآخرين، وصعب الوصول للمق
 ومن يتهم الإسالام بالنعص في أمور المسلمين.
فعلى المسلم الصادق في إيـانه أن يتقي النه في نغسه أولّا لألا فيها يأتي ويذر، وينصف من نفسه، وأن يكون همه الحق والإصلاح، وإن شق ذلك عليه الميه، وألّا تحمله العالاقة بالآخرين أو الثقرابة أو شيء من مصالح الدنيا على الإخلالٍ بشيء ما يمب عليه إصالاحه وإيصال الحق لمستحقه، ويتذكر دانًّا وفي كل مناسبة ما بينه ويين ربه وما بينه وبين خلقه؛ ليحمحله ذلك على ما ما يبر يء ذمتهـ،
 الأعداء والمنافتون؛ لإفساد المسلمين وجتمعاتهم.

ولابد من الوقوف أمام الثيارات الجارفة التي قد تسوق الأمة إلى بحار مظلمة وصحار موحشة؛ فديننا وتعاليمه السامية فيه الصالاح والإصلاح


والساعمة من الآفات، والمشُع للرغبات والفُطر السليمة، والجامع بين مصالح الندين والدنيا．

أرجو الهّ جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم أخيارهم، ويزيل عنهم أشرارهم، إنه سميع قريب بيب، وصلم المّل الهّ وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أبهعين．

米米米米米

## نصالئح جـانية

## رضى الكفار له غاية

الحمد لهّ النّي خلق السملموات والأرض، وجعل الظلملمات والنور، ثم
النذين كفروا بربهم يعلؤون، لا يكصي عدد نعدمته العادون، ولا ولا يؤدي حق شُكره الحاملوون، ولا يبلغ ملى عظمته الو اصغون، وأشهد ألا لا لا إله إلا الهّه وحذه لا شريك له العّلي العظيم.

وأشهد أن محمنًا عبده الأمين، ورسوله المكين، أرسله إلى الخلّق ألجمعين،
 المشركين، وعبد ربه حتى أتاه اليقين، أما بعد:

يقول جل وعلا:

 في هذه الآيات الكريمة يكذر الهّ جل وعلا من مو افقة الكنار في مطالبهـم أو بعضها، وييبن سبحانه وتعالى لُباده المؤمنين أنه الناصر والمُمز لمب؛ يقون جل وعلا: : سيلقي في قلوب النذين كفرو الأرعب؛ كا قال نبينا صلوات النّه وسلامه عليه: (نصرت بالرعب مسيرة شهر).

فـا هذا التُخاذل أيها المسلمون أمام الأعداء، وقد وعدكم المّا وله بالنصر على أعدائه
 نصر دينه؟! فـا هذا الحوف والرعب من بشر أذلمه النّه بالكفر؟!
إن التنازل للأعداء عن بعض ما أغز الشّه به المسلمين ذلة ومهانة، ولن يقف بهم على حد؛ فرضاهم له غاية، ودين الإسالام النذي رضيه الهّ لأمة عحمد

 المسلمين الصادقين؛ فالهّ جل وعلا يبتلي عباده؛ لُيظهر الصادق في إيلـنه．
 نشر دين الإسلام والدفاع عنه حتى نصرهم اللّا وعم الإسلام وانتشر،
 المذاهب، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم من ذلة ومهانة أمام أعدائهو ائهم حتى بالنظر إليهم كبشر


 وقد وعدكم النصر على ذلك، واليزة في الندنيا والنكرامة في الآخرة．


 في ذلك أسوة حسنة، والسعيد من وعظ بغيره؛ فلا تغالُطوا أنغسكم ولا تسرفوا في أقو النكم وأعحلكمب؛ فالشا غني عنكم وأنتم النقّراء إليه، ونصره
وتأييده لمن نصره.
 بيب، وصلى اللّه وسلم على نبينا مُمل، وعلى آلم آله وصحبه أجمعين．

## نصائح حـانية

## ألحقائق لا تتفير للظروفووالأهوأه!

الحملُ لله خَلَق المُخلوقاتِ فأحككمَها خَحقُّا، وقسَم العبادَ إلى فريقين

 وأشهن أن لا إلةَ إلاَّ الله وحَّه لا شريكَ نه حقًّا حقًّا، وأشهـن أن نبيّنا
 وباركك عليه وعلى آله وأصحابه حازوا المكارَمَ والثضائل تقلّّما وسَبُعٌا،
 عنلما يتغلب الباطل في زمن من الأزمان، وتسود الأهواء، يوضع الحت في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق؛ فيخبو صوت الثضيلة، ويعلو صوت الرذيلة.
ونحن في هنه الحقبة من الزمن التي تأجج فيها الصراع بين الحق والباطل، نرى صولة الباطل وانتغاخه، وقلب حزبه كلحقائق؛ وعن ذلك ما رمى به الإسالام و ألصق بالمسلمين من دعوى الإر هاب نكاية من أعدائهمم،

 بالخوف والرعب، وأجسامهم بأتششويه والإعاقة، واستقرارهم بالتشريل، وأوطانهم بالهدم والتّمير، وأر ضهم بالثفساد، و مياههـم بالثّلوث.

وعنلما بهب المسلمون لإنقاذ الكثير من البشر - وخصوصًا المسلمين المتسلط عليهمم -، وتتكون الهيئات والمؤسسات الخيرية، وتجمع الأموانل من

المحسنين والمتعاطفين مع أحوالن المشردين، ويتحمل منسوبو تلك المؤسسات كن احتسبوا الأجر والثواب من الهّ أعباء السفر والثنعرض للأخططار؛ من أجل إنقاذ حياة جائع مشرد، أو يتيم فقد عائله، أو امر أة فقدت زي زوجها كبير لا حول له ولا قوة؛ بسبب ما فعله الإرهابيون الحقيقيون أعداء البشرية
 تثور ثائرة اليهود والنصارى ويزعمون أن هذه المؤسسات الخيرية تدعم الإزهاب، وتعمم الاتهام على كل مؤسسة خيرئ ولمارية هلا علاقة بالإسالام والمسلمين، وتطالب بوقف نشاطها الخيري المادي والمُنوي؛ سواء بإيصال لقمة العيش للجائع، أو تعليم الجاهل أمور دينه ودنياه؛ ليحيا سعيدًا في دنياه وأخراه، فهل يعقل أن يكون من هذه حاله إرهابيًا، أو يفكر في الإرهاب المزعوم؟!
أليس الإرهاب الحقيقي هو ما ظهرت آثاره على المشردين من بلادهم،
ومن اغتصبت أراضيهـم وعتلاكاتهم؟!

ثم هل يكفي بجرد الاتهام لمؤسسة خيرية إيقاف نشاطها؛ بل تعميم ذلك على غيرها؟!

أليس هنا من التعسف وتحكيم الأهواء، وتغطية الإر هاب الحقيقي المارس على هستوى الثنول والمنظمات الكافرة، وصرف الأنظار عنهم، وإششال العالم بإلْصاق التهم للمسلمين؟!

إن الخيرية في هنه المؤسسات يتأتى من أعالما الو اضحة وآلثا وآثار ها الحسنة، وإلصاق التهم بها يكتاج إلى دليل؛ كا أن إلصاق التهمة بواحدة لا لا يسري على

## نصـائع حـانية

إن من يذافع عن نفسه وبالاده المثتصبة لا يسمى إرهابيًّا؛ بل الإر هابي
 فالإر هابي لا يكون معتدئّا ومعتلى عليه في آن واحد إلا مع الأهو اء وقلب الحقائق.

إن ما يجري في بالاد المسلمين اليوم من تسلط وقمع واتهام هم ولمؤسساتهم الخيرية بالإرهاب لهو أكبر شاهل على الحقن النّي وصل إلئ الأعداء تجاه الإسالام والمسلمين، ولكن هل يعي المسلمون هذا العداء وما أريد بهم؟ وهل يعود من غُرِّر بهم إلى رشده، ويعرف العدو على ونى حقيقته؟ فكفى بالمسلمين ما مر بهم من ذلة أمام أحدائهمه، وكفى بالمسلمين ما آحلشثوه من تنرق وشقاق بينهمه، ولا ينبغي أن ننخلع من تصنيف الاعداء للمسلمين بين عدو وصديق، فهـم أعداؤنا في الحقيقة؛ فالحداوة عداوة اللدين؛ والله سبحانه وتعالى يقول: [ألبقرة::
 لاسيلا فيـا يتعلق بالْقيلدة وأحكام الشُع -ه، ويعلموا علُّا يقينًا أنه لا عزة ولا كرامة هم إلا بتصحيح الحقيلة ما يشوبها، وأن يمكموا شرع الله في التليل

 والهلالك؛ فقد لُن الله الكافرين من بني إسرائيل بسبب ذلك بقو له جل وعالِ




وأمر اللّه هنه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال جل وعلى：


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الفالاح في الدنيا والآخرة، ومن وسائل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وقد ملح اللّه هذه الأمة على ذلكَ بقوله جلِ وعالا


فسعادة هنه الأمة تتحقق بامتثال أوامر اللّه، والانتهاء عن مناهيه، ولا شاك أن عزتها وكرامتها في ذلك．

سميع بجيب، وصلى النّه وسلم على نبينا مكمل، وعلى آله وصحبه أجمعين.

类类米米类

## نصائح حـانية

## ليس غريبِّا أنيسيء إنى هذه ألبالاد بعيل!

 سبحانه على ما اتصف به من صفات الجلال والإكرام، وأشكره على ما أسداه من جزيل النضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الهّه وحده لا شريك كه، شهادة تبويء من حقعها جنات النعيم.
 صل وسلم على عبدكُ ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم على النهج السليم، أما بعد:

نحن في هنه البلاد الباركة ـ المملكة العربية السعودية ـ قد أنمب النّه علينا
 العيش، وبذل المعروف كلآخرين، كا أن هنه الأرض هي مهبط الوحي، وهنع الرسالة، وقبلة المسلمين، ومهوى أفئلتهم؛ فلا غرابة أن يسيء إليها البعض على اختالاف المستويات؛ فقد قيل: (كل ذي نعمة عحسود).

ولكن العجيب والثُريب أن يسيء إليها أحد أبنائها من تربى في أحضانها، وتغيأ ظلالها، ونعم بخيراتها؛ فيكفر النعمة ويعقها، ويرتي فئي أحضان أعدائها من هيأ له المكان ووسائل إطلاق النسان لإثارة النتن؛ ظنًا من احتضنه أن له قيمة يساوم بها لمطالبه، ولم يدر هذا العا العاق أنه قد خُحِّع مُن احتضنه، وأنه سوف يِيد جزاء ما أطلق منا يثير النتن، وأنه لم يمد من يسن يساعده على تحريضه و إثارته.

ولكن الجِل مصيبة؛ لاسير إذا كان جهاًلا مركبّا، وكا قيل: (ما يبلغ
الأعداء من جاهل ما يِلغ الجاهل من نغسهه)، ولنكن قد يكون في في تصرفات بعض الأعداء ما يظهر فضيلة من عاداه؛ كا قال أبو تمام:


فهنه البلاد كثر حسادها على حكومتها وشعبها، وهذا الترابط المحكمبم
 والأفراد؛ مع أن حكو متها وشعبها لم يقابلوا الإساءة بالإساءة، ولعل هذا ها هو ما أغاظ الأعداء؛ فالسكوت عن بعض من يطلق لسانه بالسب والشُشتائم قد يكرقه في داخل نغسه، ونكن ثلسكوت حذوده فنحن أمة قد أعزنا الهّ بالإسلام وتعاليمه السامية، ومن يدعي بحق يأخذه بالثطرق المشروع، فالأبواب منتو حة والأصوات مسموعة، ولا ندعي الككالن، فدعوى الككالل نتص، فالككل خطاء وخير الخطائين التوابون، والرجوع للحق فضيلة، فلا حاجة للجعجعة والإثارة ومناصرة الأعداء، أو طلب نصرهمب، ولا يضيع حق كه مطالب.
وإن التو اصي بالحق والثو اصي بالصبر حث عليهـا ربنا جلَّل وعلا، وما

 الإسلام، والتناصح بين الراعي والرعية وبين الحكومات؛ سيكون أفضل سبب في حل مشكالاتهم-وسيمنحهم العزة في الدنيا والنكرامة في الآخر ة.
وإن ما تحقق لأسلافنا من المسلمين الأوائل يشهد بذلك؛ فقد سادوا الأمب، وعاملوا البلاد المثتو حة من غير المسلمين معاملة حسنة على وفق تعاليم

## 

الإساملام، ما جعل الكثير من أهل هنه البلاد يدخلون في دين الإسالام طائعين لا عرفوا عحاسن الإسالام؛ فسعد الجميع في ظل الإسالام، ولمّا ضعف
 وأذلوهم وفرقوهم، وساطوا بعضهم على بعض ما شا شغلهم عن عمارة الدنيا والعمل كلآخرة، وتقدم الأعداء في عارة الدنيا فانبهر الكثير من المسلمين مـا وصل إليه الأعداء؛ وإن كان في الكثير منه ما يضر البشرية في دينا وأخلاقها
 بالرجوع ثلإسالام وتعاليمه السامية الصالـة والمصلحة للبشر، والنافعة للدنيا
والآخرة.

أرجو الهاه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يعيدهم إلى ما فيه عزتهم في الدنينا، وكرامتهم في الآخرة، إنه سميع بجيب، وصلى النا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

## ******

الإرجاف لا يخيف المؤمنين الصادقين

 أو جب عبادته على كل أحلد، وأشهد أن قائدنا وحبيبنا وشفيعنا عحمًا عبد الما الله
 على دربهم، واستن بستّهم؟ بإحسان إلم يوم الثنين، وبعد:
 على مؤسسات المسلمين الخيرية، واتهامها بتمويل الإرهاب الماب المعروف من قبل




 الله، ولكن اللهّ هتم نور0، ومعلي كلمته، ولو كره المشركون. إن الإسلام هو دين الله، بعث به نبيه محمد ولئِّ يظهُر ويتشر؛ فهو دين الله، والخلق خلق اللهّه والله هو العالم بمصالّح خلقه وما يصلحهمم.
إن ما ينغته أعداء الإسالم من أمو الن للصد عن الإسالام ستكون حسرة عليهم؛ قالْ تعالى:
㩊


وإن الكفار هم أعداء الله وأعداء البشرية، ينفقون الأموال للإفساد في الأرض، وقتل البشر بأنواع المبيدات، وإفساد الأخلاق ويتباكون مكرُا


 المسلمين وجمعياتهم الخيرية الثي لا تقوم إلا بجزء يسير ما يما يمب أن تقوم به به لإنتاذ ضحايا الظالمين من أعداء البشرية في مقابل ما يقوم به أعداؤها ما من
 عانت الويالات منهم．
فعلى المسلمين جميعًا حكومات ومؤوسات اتلات خيرية و وأفراد أن لا لا يعيئو ابهنا الإرجاف والتشهـير والاتهامات الباطلة التي هي بمثابة التخذيل عن ألمان ألمالل
 ا

فلا ينبغي أن تثني المسلمين جعجعة الكافرين عن أعمال الخير التي هي

 لأعدائهم في وقت من الأوقات، والنّ ناصر دينه ،و لككن يبتلي عباده ليظُهر الصادق؛ فيجازى على عمله．
أرجو الله أن يعلي كلمته، وينصر دينه، ويرد كيد أعدائه في نحور همب؛ إنه سميع بجيب، وصلى النّه وسلمب على نبينا محمل، وعلى آلّه وصحبه أبمعين．

## المسلموز ليسوا في حاجة إلى تحسيز صورتهم للأعداء!

الحمد هُّه ويّ الصالحين، ولا عدوان إلا على الظّالمين، أحمد ربّي وأشكره، وأتوب إليه، وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك لها را ربّ الأرباب، ومسبّب الأسباب، وهازم الأحزاب.


 اللّه والدّار الآخرة، وسلّم تسلييً) كثيرَّا، أما بعد:

كثر الحديث في هذه الأيام وسابتتها عن تحسين صورة المسلمين والإسامام

إن الإسلام هو دين الهُ الذي ارتضاه للناس كافة، يقول جل وعلا:


ونبينا محمد صلوات النّه وسالامه عليه هو خاتم النبيين، أرسله الهله إلى الناس كافة، فمن كفر به ولم يقبل دعوته فهو كافر، ومع هنا فئ فيمكن دعوته
 فهو المطلوب، وإن أصر على كفره وعناده فالهّ غني عنه.

 بصورته شيء بقدر ما أخل أو ارتكب، ولا يُنسب ذلك للإِسام ولا

## نصائع حـانية

المسلمين، وليس في ذلك حجة لأعداء الإسلام، وما ألصق بالمسلمين من من تهمة الإرهاب المعروف من قبلهم هو من تبرير الاعتداء عليهمّ، وليس من أجل العداء فقط فهم أعداء．
لقد أخبرنا الله جل وعالِ عن اليهود والنصارى بقو له：

إن رضى اليهود النصارى له غاية؛ فلا يجوز أن يسموا أصدقاء، وإن


كتعلم العلم النذي فيه هصلحة للبشرية لا الذي فيه دمار ها وفساد أخلاقها． إن تعاليم الإسلام تضمنت مصالح الدنيا والآخرة وسعادة البشرية، وما

 الشامل المهيمن على جميع الأديان، والمصلح جلميع شؤون الحياة، وجهل أو تجاهل أعدائه أو بعض المتستسبين إليه ليس حجة على قلى قصوره، وإن ما يلتمسه
 عزيز والمسلمون أعزاء ماداموا متمسكين بتعاليمه． أرجو الشه أن يصلح ما فسل من أحوالمه، وأن يحظط دينه، ويعلي كلمته؛ إنه سميع بيبب، وصلى الهّه وسلم على نبينا عحمل، وعلى آلكه وصحبه أمجمين．

## خلدعة اليهود وتنفيل النصارى


 وسلّّم وباركُ عليه، وعلى آله وأصحابه الأعالام، وبعد:

لقد آن للمسلمين في هنه الأيام العصيبة أن يصحوا من رقدته؟؛ وخصوصًا العرب منهم؛ فقد خدعوا بالُعروبة حينا جعلوا قضيتهم عربية مع إنها إسلامية، كا خلدعوا بججلها قضية الشرق الأوسط بحذود جغر افير افية مع أنه لا حدود بين البلاد الإسالامية؛ فالمسلمون أمة واحدة ويد واحذة على

أعدائهمه.
إن بلاد المسلمين متصلة بعضها ببعض، وإن تباعدت الثديار، ووجدت النواصل الجغرافية، فلا أثر ولا تأثير على المسلمين فيحا بينهمب، هكذا ينبغي أن يعرف المسلمون مهمتهم ورسأتهم في هنه الحياة، ولا ينخدعوا بأعدائهم النذين شككوا بعضهم في عقيدتهم، وجعلوهم شيعًا وأحز ابُّا، ومزقوا بالادهم؛ ونهوا خيراتها، وأشغلوهم بالخلافات والحدود، وأوقدوا نيران الحروب بينهم؛ كترويج أسلحتهم الثتاكة المصنوعة بشروات بلاد المسلمين ولثمة عيشتهمم.
إن أبا لهب لم تنغعه عروبته، وسلملمان الفارسي لم تضره فارسيته، وبلال الحبشي لم تضره حششيته؛ فلا فضل لُربي على أعجمي، ولا لأليض على ألى أسود


## نصـائحعحـنية

أفادت العدو، وأضاعت حقوق المسلمين؛ فالإسام هو الثدين الذي ارتضاه
 نبينا صلوات الشّه وسالمه عليه هما المرجع، والحق واحذ، وما بعد الحق إلا الضالال المبين. فلابد من الاجتماع على كلمة الحق والاستعداد بـا أمر اللّه، والجمع بين الثوة المُعنوية والخسية لنصر الإسالام وتخليص مقدسات المسلمين وبالادهم من أعدائهمب، ونشر الأمن والفضيلة والمي في أنحاء المعمورة، وإصالاحها بعد أن أفسدها أعداء الثدين والدنيا.

إن الأنظار تتجه ثلمصلحين لا للمفسدين؛ فقد عانت البشرية والأرض وجبالها وبحارها ويلات أعداء الإسلام؛ بل عانت الحيوانانات وما ولا وبا دب على الأرض والنبات من أسلحتهم الفتاكة والمواد المهلكة، أضف إلى ذلك كلك كله نشر الرذائل، وإفساد المجتمعات وتدنيس المقدسات؛ كل ذلك علك على مرأى ومسمع من المسلمين من يملك الثقرار. فأين النغيرة لنين الهّ، والنصح للامُمة، ونصرة المظلومين، والخوف من الجبار النافع الضار؟!
 في العيش في أمن في هنه الثار، وأجججوا العداوات بين الشُعوب وبين وينهم ويبن الو لاة لشُغلهم عا يريدون من نهب الثروات؛ كل ذلك ولك وكأن شئًّا لم يكن، فأين الإحساس بـا ييري في فلسطين والعراق وأفغانستان ونان وغيرها من بالاد المسلمين؟!

فهل الواقع يكتاج إلى شاهد، أم أن الأمر يكتاج إلى أن يصاح المسلمون ما فسد من أحوالهمب، ويتّمعوا على ما أمرهم الشّله به؟！
أما يكفي ما مر بالمسلمين من ذلة ومهانة وتهميش من الأعداء لهم؛ وتجاهل قيمتهم ورسالتهم في هذه الحياة؟！

أرجو الهّه جل وعلا أن يمّع بين المسلمين على كلمة الحق، وينصر بهم دينه، ويعلي بهم كلمته، وأن يخذل أعداءه؛ إنه سميع بكيب، وصلى الهّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آلكه وصحبه أجمعين．

米米米米米

## =

## حضارة الغفرب ومدنيته وآثارها السيئة على اللبشرية


 وأتوبُ إليه وأستغغره، وأشهد أن لا إلةَ إلا اللّه الر مهن الر حيم.

وباركُ على عبدكُ ورسو لك عممد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إن من يتأمل في حضارة الغرب ومدنيته، يدر كـ أضرارها ها على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة؛ فقد وصلت إلى مراحل لا يمكا يلمكن المسكوت عليها؛ فقد أصبحت هنه الحضارة المزعومة وسيلة تهديد مدمرة، صنعت من أقوات البشر، أضف إلى ذلك ما تحدثه هنه الوسائل من خوف ورعب ونشر للأمراض النتاكة والمستعصية.

إن ما وصلت إليه مدنيتهم الزائغة من فساد للأخلاق والعقون، ونشر


 .
إن اليهود هم أخبث خلق الهّ على الأرض وأفسده، وأعمالهم السابقة

 وزعمب ثلوصول إلى بعض الكو اكب؛ فام صح منه فهذا شيء أقفدرهم اللّه عليه؛

فيكون هذا زيادة في عقوباتهم؛ لأن ذلك على حساب قوت البشر؛ حيث تنغق

 خخلقهم، وفيها يعيدهمب، ومنها يخر جهم تارة أخرى، ولم تضق بهمب. إن ما يفعله هؤلاء اليهود خلافف ما أراده اللّ؛ فهو زيادة عقوبة لمّ،

 للبشر إنما هو سغه وإفساد في الأرض، وما تعيشه اليوم معظم البشرية من


 همسين صالة؛ فالصالاة صلة بين العبد وربه.
 ونهى اللّ عن إضاعة الماء والإفساد في الأرض، وأكلى أموالن الناس بالنا بالباطل، ، ونهى عن الاعتداء على النفوس والأعراض والعقول.

 الطب الحديث بنلك؛ ومع هذا يتشدق الكفار بالحغاظ على حقوق الإنسان، فمن الإنسان الني يقصدونه؟! هل إنسان يصنفونه حسب أهو ائهم؟؟! والبقية
 أو يساعد من تضرر من أعمالهم السيئة، مع دفاعهم عن مؤسساتهم الإرهنابية التنصيرية في غنلة أو تغافل من الكثير من المسلمين.

## نصـائحـحـانية

أفلا يكني المسلمين ما وصلوا إليه اليوم من ذلة أمام أعدائهم هع أنهم
أصحاب الحق والرسالة السامية والصالحة والمصلحة للحّياة عامة والبشرية

 واحد، وما بعد الحق إلا الضالال المبين، ومن أراد الدندنيا ولم يرد الآخرة ألا والو







أرجو النها جل وعلا أن ينصر دينه، ويعلي كلمته؛ إنه سميع جيب، وصلى
اللّه وسلم على نبينا عحمد، وعلى آله وصحبه أجمعين．

## خداع الليهودوجبنههم طعز بحربة الصليبييز

الحمد للّه على كل حالن، ونعوذ به من أحوال أهل الضالال، ونسأله العفو
والعافية والمعافاة الدائمة في الحال والمال والمآل، وأشهد أن لا إله إلا النّا وحذه لا شريك له، عالم السر والجمهر، وبيده الخلّق والأمر.

وأشهـد أن محمًا عبده ورسوله، المؤيد بالنصر، والمخخبر بمغيبات الدهر،
وصاحب الحوض والشُناعة، وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، فله السمع
والطاعة، صلى النه وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه وأهل السنة والجم|عة، صالاة وسالمًا دائمين بدوام الأيام والليالي، وبعد:
عندما يكون المدعَى عليه هو الإسلام وأبناؤه، يتحد أعداؤه وإن كانوا أعداء فيا بينهم، وعندما يكون المدعي هو الحاكم فلا شك في ضياع حق المدعى عليه.

وفي حرب ما يسمى بالإرهاب، برز خلاع اليهود ومكرهمب، ولكن
 الصليييين على الإسلام فغر فاه بعد أن كشر عن أنيابه منذ زمن وإلى الآن، واتحد الأعداء فيـا بينهم على ما يدعون عداوته وهو الإسلام، وهذا شئ

笭

## نصائع حـانية

إن حرب ما يسمى بالتضاء على الإرهاب قامت بسبب اتهام أشخاص بالاعتداء على أْمريكا؛ وحيث أن المتهمين مسلمون فلا داعي لمحاكمتهـم؛
 مسلمون، والإر هاب لا يأتي إلا من قبل المسلمين في نظر هؤلاء الأْعداء.

لتد قامت حرب الظّلم والعندوان بتكتل أعداء الإسالام، وهلد هؤلاء دول إسالامية إن لم تنضم هلنه الحرب، بأشد ألوان الويلات والتندمير، ومن أجل هذا دكُّوا مدنًا وقتلوا آلاف الأبرياء، وشردوا الملايين من أوطانهم النّين هاموا في الصحارى يموتون بردًا وجوعًا، وأسر من أسر وكبل بالحديل، وعصبت أعينهم، ونقلوا لسجون الزبانية، ولا يعرف مصيرهم، ومن جرح هنع من الندواء والعالاج، ومن الأكل والشربب حتى يموت. للاذا؟! لأنهم مسلمون!!
واستمرت هنه الحرب شهورًا وأيامٌا مستخلمدين أفتاك المعدات، وقضي
 لرأسه، وحتى لو أنفتقت المليارات على هذه الحرب؛ فإن من أقامها لمن يخسر إلا الجزء اليسير منها؛ فكثير من هذه المليارات يتحملها المسلمون مكن لا ذنب لهم في هذه الحرب.
 وأن جنوده انتصروا فيها، ونكن ينبغي أن يقال كه: إن الني انتصر في هذه
الحرب هو الندولار النذي خدع ضعاف النغوس.

ولنا أن نتساءل: ما ذنب من قتل وشرد ولم يكن ضمن المتهمين؟!

لأن الحرب قامت قبل وجود الثقرائن على فرض صحتهاب، والحكم صدر قبل البينة لو صحت.

وهنا نتساءل قائلين: أفلا يكون هذا من باب المكر والخداع؟!
ثم إننا لا نتون: إن المسلم لا يخطئ؛ فقد يقع الخطأ من المسلمب، ولكن يعاقب على قدر خطئه بعد محاكمته محاكمة عادلة بـا يستحقنه، والنّه تعالى شرع عقوبات على جرائم تقام على مستحقيها لُصلحة البشرية جمعاء؛ الجاني والمجني عليه والمجتمع كله.

 طبقت على وفق ما أراد الله لسعدت البشرية.
 في دنياه وأخر اه، ومن كفر بالله شقي في أخراه وإن سعد في دنياه كالحيوان،
 .
وحينا ثرى آثار هذه الحرب نتساءل: أين حقوق الإنسان للمشردين والمصابين والمأسورين؟!

أليسوا من البشر؟ ولماذا تنفق المليارات في صناعة أسلحة ألما الدمار وتدكُ بها

 النذين يتحكم فيهم طغاة البشر!

أليس الخلق خلق الله، والمال مال الله، والأرض أرض الله؟！والله يقول：
虎

فأين العقول، وأين الحوف من العزيز الجبار؟!

ليس غريبًا أن يفعل أعداء الإسالم بالمسلمين ما فعلو ا؛ فعداؤهم قديم؟＇
ولكن الثريب والمؤسف أن ينخلع الثكثير من المسلمين بأعدائهم ويستمروا في البُع عن تعالْيم ربهم، فكان ذلك سبيًّ في تخاذهم وذلتهم أعام أعدائهمم．
 سميع بجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمل، وعلى آلثه و صححبه أبمعين．

## حرب اللفضـاءوآثارها

 وأشكره على آلائه ونعمِه التي لا يُحْصَى، تبارَّكَ ريّنا وتقدّس، له الأسماءُ الحسنى والصغات الصلى.

وأشهَد أن لا إله إلا اللهّ وحده لا شريك له، الربّ النكريم، وأشهَّ أنّ

 كقد كانت الحروب في السابق بين الأمم والشُعوب تدور




 الثزو يدخل المساكن دون استئذان ولا مقدمات يشعر به المستهوف؛

 والعشاء.
إن كل ذلك وأكثر والمسلمون في غفلة عـا أريد بهم، قد استسلموا لثا لأمر الواقع دون تفكير في الندفاع؛ مع إنهم مطالبون بححاية الثغور في الأرض والبحر وكذلك بححايتها في الجو والنضاء؛ فإن الهواء وفضائياته يككي

## نصائحجحـانية

والحرب عن طريقه أشرس وأعم، وقد ظهرت آثار هنه الثضائيات في أكثر بلاد المسلمين اليوم؛ فلابد من اليقظة والانتباه خصوصًا من يمّ يملك وسائل الدففاع والثقرار.

ولعّل من أقوى أسباب الدفاع أن يتحد المسلمون يدًا واحدة، ويتبعوا
 في غزونا بأي طريق من طرق التملكاك، وتكوين الثلجان المتخصصة لندراسة ما ما
 أو المستأجرة بعدد اللغات التي بثها الأعداء، ويكون الرد منحـرّا عن طريق رجال الإعلام بعد تطويره ملقارعة الحجة بالحجة بواسطة تلك الـوسالوسائل



وبالرد على الأعداء تنتشر الثدعوة إلى الله في أنحاء المعمورة بواسطة وسائل الأعداء التي صنعوها للنيل من الإسالم وأهله؛ فيكون خنجرهم قد قد عاد إليعهم، وقتلو ابوسائلهم التي صنعو ها لتُدمير الإسالام والمسلمين.
كا ينبغي الحث على عدم استعحالل وسائل استقبال ما يبث فضائئّا من
 والمجتمعات الإسلامية، وتحذير المستوردين لما ونصحهمه؛ حيث إما إن ذلك من من التعاون على الإثم والعدوان، ومقاطعتها وعدم استيرادها يكا يكون من التعاون الماون على البِ والتقوى؛ حيث يسبب ضررًا اقتصاديًّا للأعداء، وعلى من أبى إلّا شراءها فلا يستعملها فيلا يضر؛ حتى تتكاتف الجهودد، ويسلم المسلمون مكا قُصل ههم في أمر دينهم ودنياهم من أعدائهم وأعداء دينهم.

وعلى كل حالّ، فهنه الوسائل وإن كان فيها بعض المنافع الندنيوية
فأضرارها على العقيدة والنفوس والأعراض والأخلاق والعقول والاق وانتصاد ظاهر لا ينكره من له عقل، ولو تظافرت جهر جهود المسلمين على إيماد بدائل لهنه الوسائل أو استخدموا هنه الوسائل بعد امتلاكها أو استئجارها فيا فيا ينغ البشرية دون أن يضرها في في شيء من ضرورياتها لكان لها فضل على البشرية وحياتها كا كان لأسالفهم النذين نقلوا الأمم من عصور الظالام وحياة البهائم إلى عصور النور وسعادة البشرية في حيانها العاجلة والآجلة؛ فليس المسلمون
ـو خصوصًا العرب منهـمـــبأقل عقولًا من الأعداء.

إن عدم الثقة في نغوس أكثر المعاصرين وتقليدهم الأعمى، وتقبل ما يملى عليهم من أعدائهم دون تمحيص، وانخداعهم بالتششور والطالاء البراق،


أرجو اللّ جل وعلا أن يعيد ضال المسلمين إلى رشده، وأن يمنحهم قوة
الإيران، والاستعداد للعدو المتزبص بهم؛ حتي يقطعوا الطريق عليه؛ حتى تسعد الأمة في ظلال الإسلام الوافر، إنه سميع بجيب، وصلى اللّه على نبينا محمل، وعلى آلكه وصحبه وسلم．

## 米米米米米

## نصائح حـانية

## مغـالطة المفسلين وخلاعههم

إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالنّه من شرور أنفسنا

 اللهم صلٍّ وسلم على عبدكُ ورسو لك عِمد وعلى آله وصحبه، وبعد: عندما يتعدى شخص أو أشخاص على منشأة قائمة، ويدكها بوسائل
 غذائهم ووسائل حياتهم، ويجعلها مقبرة للجميع، يبدأ في التغكير في إعادي
 إصلالح ما أفسله، استغفالًا لإخغاء مكره وخخداعه.
فـا فعلته أمريكا ومن عاونها في الكثير من بلاد المسلمين وعنها: أفغانستان، وفلسطين بإعانة اليهود، وأخيرًا في العر اقي هو هو من هنا النـئ النوع، وإن بررت لأفعالما باتهامات هي أوهى من خيط التنكبوت.

 جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، ودين وينها الإسلام النّي رضيه اللّه لها،

 على الماديات وخيرات الأرض التي منحها اللّ للمسلمين في بالادهم، جعلهم
 ويشُغّلون شركاتهم في إعادة إعمار ما أفسدوا ما لا لا خطر عليهـم فيه، وقد يساعدهم في ذلك بعض المنافقين من يتتسبون للإسالام أو يخافونهم.

وقد أخبرنا الهّ عن حال هؤلاء وأمثالمهم، وحذر منهمـ، فقال جل من



فعلى المسلمين أن يجذروا مكر أعدائهم، والأساليب التي يموهون بها بها؛
 صديقًا عندهم، وكذلك العكس فقد يستغلونه في وقت لمصالـُهمب، ثمب يدعونه
 على حساب ذهاب معظم البشر.

ولهذا كله أصبح مغظم البشر في حيرة من معاملة المستبدين الماديين النذين لا يرون إلا إشباع شهوانيتهم السبعية ولنذاتهم الحيوانية. فملى المسلمين


牦 .
 .

إن اللّه سبحانه وتعلى ناصر دينه، ومعلي كلمته ولو كـو كره الكافرون، وما وما
 وثمرة طاعة الهّ ورسوله وأنسباب الهزيمة والخنلان.






 كِلِّشَيْءِ قَكِيرِ


 يستجيب لكمع؛؛ فظهور المنكرات وعدم إنكارها وإونا وإزالتها من أسباب تسلط
 إليه بصدق، ويمتلوا أوامره، وييتنبوا نواهيه؛ ليحصل فمب النصر على الأعداء، ويسعدوا في عاجلهم وآجلهمم．



 اللوم من التعميم، ونكن الهّ جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ فإن أخلذه أليم شديد．
نرجو الشّ أن يرد كيد أعدائه في نحورهمّ، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سميع بيبب، وصلى الها على نبينا محمل، وعلى آلكه وصحبه وسلم．

## كفاح الإرهاب وثشر دوففي كفـاحهـ.

 وشكر لهم الططاعات، ودعاهم إلى التوبةِ من المسيئات، يـبّ العفوَ والعافية في
الدنيا والآخرة.

 عبدك ورسو لك عحمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: كقد أصبح الحديث حول الإرهاب شغلا العالم الشُاغل في هنه الألمأمان،
 أي حال ويؤججونه، ويذكون ناره لما وجدوا منا من منافذ تعمل على إيماده وإشعال ناره؛ فقد وجذوا فرصة للتسالط على المُسلمين باسم ما ما يسمونه


 الإسالام، وتبرير التشسلط على المسلمين وغزو بالادهم، ونهب ثرواتها، وإخضاع أبنائها لاستعرار إرهابي جديد.






## نصائُحـحـنية


 يخترقه الأعداء، ولا يمدون لمم نمغنًا إليه.

إن الجميع من أبناء الإسالام والمسلمين على ثغر من ثغور الإسالام، فإياه
 يضر الجميع، وما أشكل على فرد فعليه أن يرجع إلى العلماء الموثوق بهم وبعلمهم؟؛ حتى يكون على بصيرة فيا يأتي ويذر .

وعلى العلملء أن يبينوا لثلعوام ـ وخصوصًا النشء ـ ـ ما يصاع دينهم

 العناية بالأرواح والأخلاق أولى بالعناية بالأجسام، وأن يغرسوا في النشا حب اللّه وحب رسوله وأحكام الشرع، ليكونوا على بصيرة من أمرهم؛ وليكون وازعهم من نغوسهم.

وعلى رجال الإعلام أن يعينوا النظر فيَا يعرضون وينشرون؛ ليكون الإعلام أداة إصلاح وتوجيه وتحذير ما ينشر في ونيا وسائل إعالام الأعداء؛ فقد

 لمستقبل بعيد، ويصغون الإرهاب على ما ما بهوون، ويشعلونون ناره؛ ليمبرورا بكفاحه غزوهم بلاد المسلمين، وتشّويه صورة الإسامام.
إن المسلمين في حاجة إلم اليقظة، فما يفعل في الكثير من بلاد المسلمين دليل واضح وقاطع على غخططات الأعداء الجهنمية؛ فعليهم أن يراجعوا أنغسهم في إصلاح ما فسل من أمورهم؟ سواء فييا يتعلق بالعقيدة والأحكام

والأخلاق والاقتصاد، أو ما يتعلق بالمنكرات التي انتشرت، فإن المعاصي سبب في نزع البركات، وقلة الخيرات، وتسلط الأعداء، وفساد النشء، وتسلطه، واستغلال الأعداء لو جوده في البيئة.

وقد ينغل الرقيب؛ فلا بد مع كفاح ظاهرة العنف والإفساد من





 للعالمين، وفتو حات المسلمين لبلاد الكنفار خير ورجمة للجميع، والمنصف من الأعداء يشهـد بذلك.

ولا منقذ للبشرية ما تعانيه من ويلات ورعب وتسلط الأقوياء من طغاة
 أمر بلادنا خاصّة، وو لاة أمر المسلمين عامّة؛ لما فيه صالاح الإساملام والمسبلمين،

 الأخحالق المتمشل في حضارة ومدنية أعداء الإسالام؛ بل وأعداء البشر.
نرجو الهله جل وعلا أن يكظ بالادنا من كل شر وفتنة، وأن يكّ يكظ لها أمنها واستقرارها، إنه سميع جيب، وصلى اللّه وسلم على نبينا عمدل، وعلى آله وصحصه أثجعن.

## 

## نصالئع حـنية

## حلفـاء ألظلم لا يهههمبرمنيـيتل!

الحملُ الله الثذي كتب البِلاءَعلى عبادِه المؤمنين، أحمُّه سبحانَه جعل أشَّ
 وعَد الصابرين أفضِلَ ما أعنَّه ُعبادِه المتّتّين.


 الندين، أما بِعد:

إن ما ايبري اليوم في بلاد المُسلمين من قتل وتشريل ودمار وإفساد في الأرض من قبل الأعداء من اليهود والنصارى ومن عاونهم لا يستغرب؛ فمنا بنزغ الإسالام وأعداؤه ييكون له ولثمسلمين، ونكن الثريب آن ينخلع المسلمون بأعدائهمب، ويظنون فيهم حاّل بششكالتهمَ ويثقون بوعودهم؛ فالعدو عدو وإن تظاهر بتخليص
 المسلمين؛ ليضعوا أقدامهم على أرضها، وأينيهم على خيراتها، وإن هلك من هـلك في سبيل ذلك من أي طرف من الطرفين.

إن من المأسوف لنه أن يتجاهل المسلمون ما يقع الآن في فلسطِن وفي أفغانستان والعراق وكثير من بالاد المسلمين، وكأنهم لم يقرؤوا الثناريخ في الماضي، ولم يشاهنوا الحاضر، ولم يلنغوا من عدة جححور، مع آن المؤمن لا يلنغ من جحر مرتين، فمتى يغيق من بيله الـل والحقل وإصدار القرار، ويتكل على الله الؤاحل الثهار النذي آنجي موسى وقومه، وأهلك فرعون
 الروم والفرس، وأنقذ بهم البشر ية من ظلم الظظلمين، وإفساد المفسدين؟؟！．


 واستشئر الظالمين بكنوز الأرض وخيراتها؛ ولو ديست الجلجاجم، ومزقت الأبدان، وتباكى الأعداء على حقوق الإنسان، وتزعموا التضضاء على الإرهاب، فمصنره منهمه، وتربى في أحضانهمَ وتوالد في بيتّهمج．
إن الإسامام بريء من الظّلم والعدوان والإفساد في الأرض، وقتل النغوس



 ولكن هل يعي المسلمون ما وقع وما أريد به؟؟！
أرجو من الهله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يكبت أعداءه، ويرينا فيهم عجائب قدرته، إنه سميع بيبب، وصلى اللّه على نبينا محمل، وعلى آله وصحبه أجمعين．

## 米米米米米

## نصـائح حـانية

## الالسفهاءو والمفسلون في الأرض




إل يوم الندين، وبعد:


 جلَ وعلا:

فمن عَبَدَ الهّه على بصيرة، وامثثل أوامره، واجتنب نواهيه، حاز سعادة
الدنيا والآخرة، ومن كفر بالنّه، وارتكب عارمه، شُقي في دنياه وأخراهو، ومن



إن الهّ تعالى جعل الأموال وسيلة لتصريف أحو ال الناس أجمعين، و أداة
لإعلاء هذا الندين، لكن أكثر البشر اليوم ينغتها فيلا يعود عليه وعلى سائر البشر بالخسران؛ من ذهاب العقون، وإتلاف الأبدان، وآلات الحروب



ومن الغريب والعجيب أن بعض البشر يكرمون الكالاب، وبيينون البشر بإبادتهم كاخشرات بالمعنات الثتاكة، والمواد السامة المصنوعة بأقوات البشر.
إن هؤلاء ومن ماثلهم مُيسو اعقالء؛ بل هم سغهاء مغسدون في الأرض،
 فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب". و وإذا تشدق هؤلاء بمدنيتهم المزع عومة، فهي جعلت الإنسان أحط من الحيوان في أخلاقه وتصرفاته في إشباع غريزته وتغسخه، وهتك عرضه كالحيو انات ينزوا بعضها على بعض.

فأين قيمة الإنسان في نظر أؤئك السغهاءو المخخلوعون المقللون هم؟؟!
إن الإسام م أكرم الإنسان منذ نشأته في بطن أمه قبل أن يخرج على الحياة،



كلتد أمر الإسالام بالتعاون على البّ والتعوى، وهو كل ما فا فيه صلالح وسعادة
للبشرية، ونهى عن الإثم والعدوان وهو كل ما فيه فساد وضرر ثلبشر.

إن ما تعانيه البشرية اليوم لا شك انه بسبب البُعل عن تعاليم الإسالام، وهني

 سعدفي دنياه وأخر ام، ومن خالنف ذلك شقي في دنياه وأخراه.
وأحوال معظم البشرية اليوم شاهل على ذلكّ، ولكن لاشك ألح أن على المسلمين عبء كبير في إصلاح ما فسل من أحوالمم ونشر الإصلاح والثضائل، دعوة غيرهم من غير المسلمين إلى دين الإسالام؛ لأنهم أصحاب

## نصائع حـانية

رسالة ومسؤوونون عن التغريط في نشرها؛ لاسيا وأن وسائل الإبالاغ قد كثرت وعمت دون مشقة وكلفة، فالمهم الصدق مع الشّه، وإخلاص النيار النية والحكمة والموعظة الحسنة، مع الاستعلاد بالثقوة الحسية لمن يعارض نشر الثدعوة إلى الهّ．

إن الصراع بين الحق والباطل قائم، ولكن العاقبة للمتقين، فلابد من
 بلاد المسلمين، فقد طغوا وتجبروا وأفسدوا في الأرض، وان واستهانوا بالمسلمين

 هبتهم، وأصبح يتصرف في بلادهم ونيراتها دون نمبان مبالاة．
ولكن نعل ما حصل يكون منبهُّا وحافزًا المعالجة الدّاء الذني وقعوا فيه،
فالأبدان تُرض، وقد قيل：（ربي）صحة الأبدان في العلل）، فالمهم المبادرة في العالج قبل أن يستغحل الداء، ويكني ما مر من غنلة وتخاذل وتشتشت في الآراء والمذاهب، فالمسلم قوي بعقيدته ومصندر تلقيه، لا يعبد إلا إلا النّه وحذه لا لا
 والمنقولة لنا عن صحابته الكُرام والثقرون المضضلة، أما الأهواء وآراء الرجا جال فضلال وخسران ووباء．
 على نيبنا محمد، وعلى آله وصحبه أبمعين．

## حضارة الثوحوش والمفسليز في الأرض




 وأشهد أنّ نبيّنا مُمّدًّا عبد اللّه ورسوله المبعوث إلى جميع العباد، والهادي

 التنادِ، وسلّمّ تسليِّا كثيْرًا، أما بعد:

عندما يتربى جسم الإنسان على الحرمات من أكل أموال الضعغاء بالباطل والرباو ولم الحنزير وشرب الخمورو، ينساخ من إنسانيته، ويفقد عقله، ويلتحق بالحيوانات المتوحشة، ويكون همه نشش ما حوله من بشر بشر وحيوان أليف، ويفسد الأرض وما عليها بأظفاره المسمومة وروثه وبوله المتعغن، وتكون حضارته المخلدوع بها الكثير من البشر رقعة سوداء في تاريخ البشرية المتو حشة، وحين ذلك تعرف البشرية الحضارة الصحيحة حضارة الإسالام
 متحابين متآلفين متعاونين كالجسد الواحد والبنيان المرصوص.

لقد شهد أعداء الإسلام المنصغون على أن حضارة الإسالام هي الأصلح
 فعلته أمريكا ومن معها ربيتهم الصهيونية في بالاد المسلمين المتعددة؛ ومنها

## نصـائححــانية

أفغانستان، وفلسطين وأخيرًا في العراق شاهد لا يغطيه المكر والخداع، والنّر في العيون، والتنزر بالاتهامات التي هي حقائق عندهمب، فبحثهم عن الإرهاب دعوى




 شهوته، ومصيره إلى النار.

فالحضارة المطلية بالأصباغ وما يسمى بالٔديمقراطية لا يرغم عليها بالثنار والحديد، ووسائل الحروب المرعبة والثتاكة المصنوعة بقوت البشر حتى ونى ولو كان فيها شيء من الصالاح وهي دمار للأبدان والأخالاق، فالإسالام النّي هو صلاح البشرية لم يكره بالدنخول فيه وإنـا يقاوم من يعارض نشار نشره وانتشاره





والبشرية لا يسعها إلا أن تنعن ثلإسالام وتعاليمه السامية المتغتة مع

 هصالح ديارهم وإنفاقها في شهواتهمك وما يعود على الإساملم والمّسلمين بالضضرر، والواقع يشهُ بذلك؛ فعلى المسلمين حكامًا وشعوبًا أن يتقوا الهّه في

أنغسهم، ويعودوا إلى الله بصدق وإخلاص، ويياسبوا أنغسهمب، ويعلموا علما

 جل وعالا يقون:


وعلى المسلمين أن يشكروا نمم الله عليهم الثتي أعظمها نعمة الإسالام،







فنر جوا اللّه أن يهدي ضالْ المسلمين، ويفتح عليه، فقد كفاه ما مر به من حقائق،
كا نر جوه جل وعلا أن ينصر دينه، وأن يكبت أعداءه، إنه سميع بيبي، وصلى الهّ وسلم على نبينا حمما، وعلى آله وصحبه أجمعين.

## 



 عبله ورسوله النّي اصطغاه واجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صالاة وسالمًّا دائمين إلى يوم كتّاه، أما بعد:

تو الت على المسلمين النكبات من أعدائهم، وغغلوا وتخافلو اعـا هم عليه من أوضاع سيئة للى أكثر المسلمين؛ وخصوصًا ما يتعلق بالْعيدة، فمعظم بلاد المسلمين ظهر فيها الشركك من: دعاء الأْموات، والطو اف على قبورهم؟؛ وبناء المساجذ عليها، والنذبح وصرف الأْمو ال هلا وسدنتها، وشد الرحال لها، وغير ذلك مـا نهى عنه نبينا صلوات الله وسالمه عليه، و حنر منه.

 والمتخذّين عليها المساجد واللسرج".

وإن من الشُرك أيضًا موالاة الكنار، وإعانتهم على بعض إخوانهم من المسلمين تمن اتهموا بأععالْ ضذهمه، ومن ذلك خوفهم، وطلب حل

 تدخل أعدائهم فيما بينهم؛ فإن حل مشكالاتهم نـ يتحقق إلا في الرجوع إلى



 نصرته مظلومّا، فيكف أنصره ظالًّا قال صلوات الشّا وساكمه عليه: تُنعه من الظظلم، ذلّك نصرك إياهي.
 تدخل أعدائهم فيا بينهم، فإِن الأعداء يريدون إيقاد النتّن بين المسلمين،
 اجتمعو! على كلمة الحق، وحكموا كتاب ربهم وسنة نينهيم، واستعدوا

 يكونون قوة ضاربة، وقلعة حصينة لا يغكر الأعداء في الختراقها أو التسلط



 لهم تربوا في أحضانهم وأكلوا من أطعمتهم المتنت، وبطناة من يتسبا للمسلمين من جر على الإسالام والمسلمين الويالات؛ كل ذلك في في غنلة من المسلمين با أريد بهمr
ومن المأسوف له أن البحض من المسلمين يقون بأنهم أصدقاء، وهم لا لا



## نصائحجحـانية

يقون:



أحوج ما يكون، والهّه يدافع عن النذين آمنوا وينصر من نصره.

 الحق إلا الضالال، والصراع بين الحق والباطلا قلا قليم و ومستمر، والنّه يبتلي عباده
 المستحق لسعادة الدنارين.






 الإسلام والمسلمين، إنه سميع بيب، وصلى السّه وسلم على نبينا محمل، وعلى آلهو وصحبه أبمعين.

## ******

## قيهة العرب وڤضلههمبـالإسلام

 الأبصار، ألمد ربي وأشكره على فضله الملنرار، وأشهد ألن لا لا إله إلا النا النه الواحد
 وبارك على عبدك ورسوكلك عحمل، وعلى آلكه وصحبه الأبرار، وبعد:
كان العرب قبل الإسالام في جاهلية جهالاء، حغاة عراة، يشربون الخمر، ويئدون البنات، قوهم يأكل ضعيغهمّ ولا ألا أمن ولا استقرار، والحلالل عندهم مـا

 الأمم، وأخضعوا طغاة البشر، وخلصوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وانتشر العدل والأمن، وسعدت البشرية بيعثة سيد البشر نبينا محمد صلوات الها وسالمه عليه، وعلت قيمة العرب، وانتشر فضلهم بالإسالام لا بالعروبة وعصبيتها.

إن الأمة تقاس بإسلامها لا بأنسابها وأحسابها، فعروبة أبي لهب لم تنغعه؛ فقد
 وتَبَبَ



إن من اليهود والنصارى عرب، وهم شر على الإسالام والمسلمين؛ بل وعلى البشر ية، والمسلمون فيهم عجم نفعوا الإسالام ونصروه، فالضابط هو العو الإسالام وليس العروبة أو العجمة، وأعداء الإسلام خدعوا العرب بالتُغريق بينهم

## نصـائح حـانية

وبين المسلمين من غير العرب؛ لتضضف سلطة المسلمين ويتغرقوا، وتذوب



 التغرق والتشتيت بين المسلمين، وقد أمروا بالا جتتلع على كلمة الحق، ونهوا



إن تفرق المسلمين وذلتهم أمام أعدائهم أطمع العدو، فيهم وكشر عن
 بنغسه واتهامات هي حقائق عنده ووسائل هدامة صنعها بنغسه، واستعان بخونة حسبوا على المسلمين بـا أغراهم به من أمو الن سلبها من ديار المسلمين، وطعن بها الإسلام لحقلده عليه، ومع هذا كله فالمسلمون في غغلة وتغافل عـا أريل بهم وبالادهم.
إن أساطيل الحرب الطاحنة جاثمة على أراضيهـم، وطبولها تضرب على رؤوسهم، وسمومها النتاكة تهد من حولها من البشر، وكأنهم عشرات أمام الأعداء، وأصبحت ديار المسلمين حقول تجارب لمعدات الأعداء الفتاكة، ونغتات تصنيعها، وتمويل حروبها من أموال المسلمين، فهل يعي المسلمون هذا المكر والخداع؟ وهل ينكر العرب كين خذدعوا؟
 النور والهداية، وجمع الككلمة، والاستعداد للأعداء، وعدم التُصب للألمأساب

والمذاهب والآراء المدامة المخالفة لكتأب الهّه وسنة نبينا محمد المبعوث رهمة للعالمين، فكفى المسلمين ذلة ومهانة، وما حل بهم من أعدائهمب، ولابد ألم الم يكيوا حياة العزة والكرامة، وهنه الدار فانية، والموت في سبيل اللّه حياة عند الها في في دار باقية، والعاقل لا يرضى بالفّاني على الباقي، ولا بحاياة النذلة على حياة
 يبتلي عباده بأعدائه؛ ليظهر الصادق المستحق للنكرامة في الثدنيا والآخرة، والكافر والمنافق المخنول في في الدنيا والآخرة.

فعلى المسلمين جميعا حكام ومكومين أن يتقوا الهّه في أنفسهمب، ويكمموا


 ربهم وسنة نيهـم، والانحالال في السلوكك والأخحاقاق، والضعف في نشر دين
 والباطل قائم إلى قيام الساعة، فكلما ضعف جان جانب طنى الجانب الآخر، والمق والمق




نرجو الهّ أن ينصر دين، ويعلي كلمته، ويخنل أعداءه، إنه سميع بيب، وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آلكه وصحبه أجمعين.

## نصائح حـانية

## الإسلام بيين أعدائئه وأبنـائه


شيء غناية، أمماه سبحانه وأشكره، وأثني عليه الحير كله، وأشهـ أن لا لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمنًا عبده ورسوله، صلى اللّه عليه وعلى
آله وصحبه، وسلم تسليً)، أما بعد:

إن من يسبر أحو ال البشرية اليوم يرى التصادم بينها الناتج عن علم
 وعناد كالنصارى، أو دهر يين وغيرهم مُن لا يعرف الإسالام وتعاليمه السامية
 الحل والعقد ـ من تغريط في أوامره، وارتكاب لنو اهيه، وذلة أمام أعدائه،
 العدة لمن يقف أمام نشره، وإنقاذ البشرية من عبودية العباد إلى عبادة اللّه وحده، وتبني العلوم النافعة للبشرية، والحناظ على خزائن الأرض وتو وتو وظيغها فيا يعود على البشر بالسعادة، وتجنيبه ما يضره في دينه وبدنه وعرضه وعقانله وأخلاقة.
 بأرزاقهم وأرسل الرسل مبشرين ومندرين، وختمهم بنبينا محمد صلا صلوا اتلات الها
 وتر كنا على المحجة البيضاء لِيلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالكّ
 البشر كمن استعبنوا عباده وأفسدوا في البلاد، تو الت النتو حات في حياته

صلوات الشّ وسلامه عليه وحياة الخلفاء الراشدين من بعلهم ومن بعنهم مكن
 وعم الأمن ورغد الئيش حتى من بتى على دينه ولم يدخل وني في الإسالام، لم
 أهله من معاملة حسنة وصدق، وإخلاص وعدلا وعدل، وأخلاق فاضلة ولا حتى فيا الحروب بين المسلمين وأعدائهم وكانت آلات الحروب بسيطة لا تهلك حرثّا
 المسلمون يقاد إلى الجنة بالسالاسل حيث يسلم بعد أسره.

تلك هي الحضارة الحيقية المتنفة مع فطر البشر؛ فقد اتسعت، وكثرت وت وتم العلوم وانتشر العمران، وفاضت الأموال في أيدي العامة والخاصّة، ونما

 واستعانوا بها على ما يرضي الهّ جل وعلا، ففازو ابالثدارين. وبعد أن مضت التقرون المضضلة تقاعس المسلمون عن أداء رسالتهـم، وانغمسوا في ملاذ الدنيا وشهواتها التي شاركهم فيها الكفار والحيوان من إشباع النفرج والبطن، وانخذعوا بزخارف الدنيا النانية، وتركوا الجهاد في سبيل الهُ وإعلاء كلمته؛ أصابهم ذل أمام أعدائهم لا ينزعه النّا عنهم حتى


الشله وسا(مه عليه يقول: ٪ بلغوا عني ولو آيةع.
فأين الندعوة إلى الها أهسا المسلمون في وقت تتخبط فيه معظم البشرية في
ظلمات الجهل؟

## نصـائحـحـانية

كلد أصبح البشر في هنه الحياة بين مغسد لأخلاقه كاليهود المخضوب
عليهم؟ وبين جاهل وضال كالنصارى، وغيزهم مثن ضل عن الصراط المستقيم، وبين ماديات أخضعت معظم البشر لطغاة البشر من من استولى عليها

وأننقها على رغباته و أهو ائه؛ حيث فقد العدل وأصبح الكيل بمكيالين.



 الحاضرة ما يتغق مع صلاح البشر وفطرته السليمة، وأبعدوا عنه ما يضره،


 المنصغين

واعلموا أن الها ناصر دينه على أيدي من يختارهم لنذلك فكونوا منهمّ، والشا غني عن الجميع، ونكن يبتلي عباده ليظظهر الصادق لمستحق للنصر
والثواب العاجل والآجل .
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

## عهى البصيرةوألفرور!!

الحمد لهّ الذي نهى عن النساد في الأرض بعل إصالاحها بالإسامام والقر آن، أملده سبحانه أنار بصائر أولي النهيى بأنوار التو حيد والهدى والإيريان، وأشهد أن لا إله إلا الها وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، أرشد الأمة إلى طريق السعادة ودخول روضات الجنان، اللهم صلٍ وسلم على عبدكُ ورسولك عحمّ، وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الليالي والنهور والأزمان، أما بعد:

عندما تعمى البصيرة لا يتغع بنظر التيون، وعندما يصل الغزور إلى الجنون يصعب التراجع، وعندها تكثر النوضى والمصادمات، ويبقى معظم
 سبحانه وتعالى خلق العباد ليعبدوه، وليعمروا الأرض على وفق ما ما أراد جل جل



 [1

لقد أرسل الهّه الرسل هششرين ومنذرين، فمن أطاعهم سعد في دين دينياه
 حل بمن بني وطغيـ وكغر بالنه من ويلات في الثنينا، وما توعدهم به بـي في




وقد أكمل الهّ لنا الندين، وأتم علينا النعمة، ورضي كنا الإسلام دينا، وهو الندين الصالح لنكل زمان ومكان، والمصلح للبشرية والحياة، فمن التزم بأوامره، وانتهى عن نواهيه، سعد في حياته العاجلة وليا وفاز في الندار الآخرة،

وعذاب الآخرة بقلر ما بعد به عن تعاليمب ربه.

إن غرور اليهود، وعمى بصيرة النصارى أحدث في معظم البشرية اليوم ما أحلث، ويقلر طاعة من أطاعهم ناله من الشُقاوة في الدنينا ما نا ناله والهّ له
 يتراجع اليهود والنصارى عن بعض ما هم عليه من أجل التعايش، قلنا

 وتعاليمه السامية، و فتكهم. بالمسلمين ومقدر اتهم أكبر شاهل على ذلك. فعلى المسلمين حكومات وشعوب أن يغيروا ما هم عليه من حالن، ويصححورا ما وقعوا فيه من أخطاء، ويرجعوا إلى اللّا بإيـان وصدق، ويكا ويعلموا حقيقة أنهم أصحاب رسالة سامية، وأن إنقاذ البشرية منا وقعت فيه اليوم من ويالات لن يكون إلا بالإسلام وتعاليمه، ورجالئه الصالحين الالصلحين والصادقين مع الها في ذلك؛ فعليهم أن يتدار كوا الأمر قبل أن يستغحل النّاء،

 الصادق في إيلنه، فيجازيه بالسععادة في الدنيا، والنعيم في الآخرة، ويكشف

## نصائح حانية

المنافق فيجازيه بالشُقاوة في الدنيا والعذاب في الآخرة؛ فنغع طاعة النه عائد على العبد نفسه، والهَ غني عن عباده، يقول جِل وعلا：


أَثْتَ

فالنّه ناصر دينه، ومعلي كلمته، ولو كره الكافرون، وهو ولمو الموفق من شاء
من عباده لنصر دينه، فيسعد في دنياه وأخخراه، يقول جل وعلا：

 أَأْمُمُرِ

إن اللّ عز وجل بهيئ من يشاء من عباده لنصر دينه وإصلاح أهله، وإلا
 فينصروا دينه؛ لينالوا العزة في الدنيا والكرامة في الآخرة．

أرجو اللها جل وعلا أن يوفق المسلمين للرجوع إلى اللّه، والعمل لنصر
 وعلى آلهة وصحبه أجمعين．

粆米米米畨

## 

## مغالطات....!

الحمد لهّه رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهن أن لا إله إلا اللهّ وحذه لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل كل شيء قدير.
وأشهد أن محمدًا رسول الWّ، الرمهة المهداة والنعمة المسداة، والمّراج
 لهم بإحسان، وبعد:
إن واقع الحال يؤكد أن الإرهاب الندولي لم يكن على قائمة مكافحة الإرهاب الدُووي؛ حتى ولو كانت الندو لة المنقنة للإرهاب هي النكيان الئهودي الصهيوني!
ومنذ سنين والإرهاب الحربي الطاحن من قبل أمريكا في أفغانستان وين العراق، ومن قبل اليهود المغروسين من قبل النصارى في فلسطين والغا ولاصبين لممتلكات الفلسطينيين ما حدى بهم في هذا الأيام إلى تطوير عدوانهم وقن وقتل
 وتنغيله بحجز الظالم وعقابه.
ومنا يُزن القّلب ويدمي النقؤاد هذا التخخاذل من قبل المسلمين، وتسمية قضية فلسطين قضية عربية!
أليس في اليهودو والنصارى عرب؟!

أليس الكثير والكثير من غير العرب من نصر الإسالام، وفتح الغتو حات، وخذل أعداء الإسالم؟!

فإلى تمى الطُنطنة بالُعروبة، وحصر قضية الإسالام والمسلمين في العرب؟！
أليس أبو لهب من العرب؟؟ وسلل｜ن النارسي وأبو هريرة من غير العرب؟
فـ) هذا التجاهل أيها المسلمون من الترب؟!

أليس حصر قضايا المسلمين والإسلام في العرب من صالح الأعداء؟
فإلى متى هذا التجاهل والتخاذل، وأعداء الإسلام ينتكون بالمسلمين
ويلصقون بهم تهمة الإرهاب؟!

ولو وجد من فرد أو أفراد قاموا بعمل يسيء للإسالام فليس حجه على
الإسلام والمسلمين．
ومن أخطأ الطريق الصحيح عوقب على قنر خطئه دون أن يتعدى


$$
\text { [الأْعام:צז1 } 1 \text { ]. }
$$

أرجو الها جل وعلا أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يِعث من ينصر الإسلام والمسلمين، إنه سميع بيب، وصلى النّه وسلم على نبينا محمل، وعلى آلكه وصحبه أجمعين．

## نصـائح حـانية

## طـائر بحبة حنطة

الحمد للّه ولي المؤمنين وناصر المستضهعين ومغيث المستغيّين، من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن لاذبه وقاه ونجّام، لامعقب لـاكمه ولاراد لتضضاه.

 وأتباع التابعين ومن استن بستنه ووالاه، وسلّم: تسليعًا كثيرَّا، أما بعد:

 الندول الكافرة اصطياد دولة من الدُولن المسلمة أو شعبًا من شعوبها؛ فإِنها لا لا

 الشُعبي يقال: (كمب حبة قطعت رأس عصغور)".

 بأضعاف الحبات، وإن لم تكن حبة الفخ وصلت إلم فم الطّائر المصيد. إننا في وقت تنوعت فيه وسائل المكر والخدناع، وأصبحت الندول الإسامية وشعوبها موضع الاتهام بالإفساد والتخريب؛ لأن نلنيها الر الرصيد الكامل فيها يسعد البشرية في أمر دينها ودنياها ما من تعاليم ربها لو طبا طبتّها على

 لا يزيخ عنها إلا هالكك، ونليها الثروات الهائلة وكنوز الأرض لو أحسنت

استثلرها وتصريغها، ونديها الشُعوب الكثيرة لو أحسنت تربيتها على سنة نبيها وسيرة السلف الصالحّ، واحتضنت وشجعت نوابنها، وحافظت عليهم من أعدائهم وأعدائها .
فكم من نابغة من المسلمين قضى عليه الأعداء؛ إما باستغلاله لصـ لصالحه، أو التخخلص منه حتى لا يفيد المسلمين في أمور الاختراع والتصنيع، في غنلة من دولته أو عدم مبالاة بـا لنديه من معلومات لُصالحهه وصالـح الإسالام.
إن الندول الإسلامية سبقت دول أوروبا وأمريكا في الحضارة والصناعناعة؛

 وأهملت اللب، وجعلت البشرية على حافة الانهيار والندمار في حياتها العاجلة والآجلة.

إن ما تغعله الثدول الكافرة الآن بالمسلمين من اتهامات وابتزاز للثروات، ونصب لشُبكات الصيل، ومساومة على التّسريح بالثروات أو أو التضاء على من
 فينشر العدل والخير والسعادة في البشرية، فيخسر الأعداء مناصبهم وسيطر تهم وتحكمهم في رقاب الكثير من البشر من انخدع بز بخارف الأعداء.
إن أعداء الإسالام والمسلمين قد عرفوا أن حضار تهم قد بلغت أو جها الوا في خراب النديار، وفساد الأخلاق، وذهاب العقون، وفتك الأمراض

 تعاليمه هي التي تتغق مع فطر البشرية السليمة، فهو ينشر العدند، ويقمع الظظلم، وهييئ السعادة ويزيل الشُقاوة.

## نصائح حـانية

إن ما تقوم به أمريكا اليوم من مطلاردة لْعض الثّدول الإسالامية والمؤسسات الخيرية باسم محاربة الإرهاب ما هو إلا تغطية لما وصلت إليه من خوف انتشار الإسالام، وإلا فـا تفعله من تهديد لْعض الندولْ من قطع مساعدات أو مطالبة بتغيير مناهج الندر اسة، وعا عملته في أفغانستان من قتل وتشريد وخراب النّيار، وما يغعله اليهود في فلسطين، وروسيا في الشيشان
 الإرهاب بعينه؛ لأنه على مستوى الثنون لا على مستوى الأفراد، فمطاردة أشخاص معنودين باسم الثضاء على الإرهاب ليس على حقيقته، وإنها هو حرب لثإِسالام والمسلمين النذين أمرهم الله بقو لْه：
 وقد فرط المسلمون في هنا الأمر، فعوقبوا بأعداء الله وأعدائهم، فلا عزة
 ومحاسبة النغوس في أسباب الخلانلان وتسلط الأعداء．

وقذ ظهر الأعداء على حقيقتهم فالا يمكن أن نصغهم أصدقاء؛ فانعدو عنو الندين، ويكني المسلمين ما مر بهم من ويلات الأعداء وتسلطهم، فإن عزهم في التمسك بتعاليم ربهم．
أرجو الله أن يحقق ذلكّ، وصلى الله سلم على نبينا محمل، وعلى آله وأصحابه وأجمعين．

## |لثزوز الأعمى!

إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغغره، ونعوذ بالشّله من شرور أنفسنا

 صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليّ| كثيرًا، أما بعد:






 أو لْديه ععل معيشي كا يُ يقولون؟

إن معظم البشر اليوم من كفر بالشّ، ومن تنكب لتُعاليم الإسالام في غرور وشقاء، لأنه سعي في الإفساد في الأرض، وإهالكُ الحرث والنسل، يقولن رينا عز وجل:




إن التوة مع عمى البصيرة تضر ولا تنغح صاحبها، وظلم التعباد مها بلغ فلن يدوم، وسيعود على صاحبه، وما يقع على المسلمين من أعلائهم في هذه

## نصائُحـحـنية




 وحسدوا المسلمين عليها، ولم يكتغوا بتبادل المصالحّ، ويتركوا الموا البشر لْمهارة

 يَرْمٌ
وهذه اللدار الدنيا مزرعة لللّار الآخرة، فمن يريد سعادة اللدارين فالططريق واضح، ونبينا صلوات الله سالامه وعليه هو خلا خلا ولم الأنبياء، ولا خلا خير



[الثقرة::بح]
هل هل هو الثدافع ثلتسلط آمنوا بالشّ؟! أعداء الإسالام على المسلمين؟





 وساهمه عليه، والمرسل من النّه رهة للعالمين؟

لماذا التساط من أعداء الإسلام على المسلمين، ومطاردة دعوتهم ومؤسساتهم الخيرية المنتشرة في أنحاء العالم؛ لإنقاذ البشر من ويلات المات الكانر والإلماد، وعبادة العباد إلى عبادة الها الواحد الأحد ونشر الثضائل ومنع الرذائل؟

أليس اليهود والنصارى يدعون إلى الكنر والإلحاد والإفساد، وينغقون الأموال في ذلك؟


 الإسلامية بالخروب الطاحنة بدعوى امتلالك وسائل تدمير؟ أليست تلكّ الوسائل في حوزة كثير من الندول الككافرة وعند من بهيلد بها ويا ويفتعل
 أليس ما يعمله أعداء الإسلام هو الإرهاب بعينه والمولد لإرهاب؟！！！

أرجو الهلا أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وييمع المسلمين على كلمة الحق، وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين．

## نصـائح حـانية

## جنون ألعظهة المخلوعوألغبز في الحهوة

الحمد لشا، يييب المضطر، ويكشف السوء، فارج الهم، كاشف النغب، وهو على كل شيء قدير، أمحمه سبحانه، وأسأله النرج الثريب والنصر العزيز. وأشهد أن لا إله إلا النّه وحذه لا شريك له، وأشهد أن نبينا عحمنًا عبده ورسوله، أفضل الشُاكرين، وقدوة العالمين ، صلى اللّا عليه وعلى آله واله وأصحابه الشاكرين، ومن تبعهم بإحسان إلم يوم الندين، وسلم تسلليًاً كثيراً، وبعد:
إن من يعرف مكر اليهود وخداعهمب، لا يشك في أن ما حدث في في أمريكا في الحادي عشر من سبتمبر هو من تدبير اليهود بتخطيط وتسهيل وتمكين، ولكنهم لا يظهرون في الصورة، لجبنهم وحبهم للنحياة، فهم يدفعون غيرهم ونم
 والجنون المتعاظم في نغسه يلبي مشل هذه الفكرة؛ ليبرز نفسه ويقف شانغًا ولو على جماجم الآخرين، وينغل عـا قصد به.
ولها إفان ما ترتب على أحذاث الحادي عشر من ستمبمر هموة صاج تخبز عليها


 أن الإرهاب في نظر المخندوع هو ما يميله عليه نخادعه.


في معدات الهدم والتدمير والإبادة للبشرية هي من الإرهاب؟!

 بلادهم؟؟ أفلا يعد هذا إرهابًا في نظر المخخلوعين؟!
قد يقال: إن ما حدث في أمريكا لبعض أفراد المسلمين وراءه يد خفية! ألا يكون هذا ـ لو صح ـ من خذاع اليهود ومكرهم للتغرير بيعض المسلمين



 ينسب خطأ فرد لغيره أو لمذهبه؟ وكيف تدك مدن مدن وشعوب بأنواع السالِاح

ألا تدل هنه التسمية أن هلا ما بعدها؛ حتى يروض عليها من انختاع منـ


المسمى فهو إرهابي.

ونقد جاءت هذه النكلمات على لسانه، حرب صليبية لأن العناء الكامن
 أن في التقرآن كلمة (ترهبون) يطلب نزعها، فالثقر آن كعفوظ بحعظ الشّه، نزع الهّ قلب بوش ومن عاونه على حرب الإسلام والمسلمين.
إن الإسالم معوظ بحغظ الشّ، ونكن بقي على المسلمين أنفسهم حكام وشعوب أن يرجعوا إلى الله بصدق، وأن يتركوا مغالططة النغوس، وأن يكتمعواً

على كلمة الحق، فالحق واحد وما بعد الحق إلى الضالال، وأن يكاسب كل فرد
 افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وأن النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة، وستغترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في في النار إلا واحلا ولا ولا فقيل：من هذه الو احذة؟ فقال：المن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي＂． ولا يلزم أن تكون هنه الفرقة هي الأكثر، فالأكثر ضالال مضلين، فعلى

 وصدقته الألسن، وظظهر على الجوارح، وثمن النصر ليس بز بزهيد، وطريقه ليس
 ما تعانيه من ويالات وأشباح خيغات، وهذه الندار ليسـت دار قرار وما بعد الموت إلا الجنة أو النار．

أسأل الهُ أن يعز دينه، ويعلي كلمته، وأن يكبت أعداءه، إنه سميع جيب، وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم．

## |نهزام وقلة ثقة!

إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالّها من شرور أنفسنا

 عليه وعلى آلكه وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: إن من يقلد شخصًا أو أمة في خصلة، لاشك كِ في اقتناعه بتميز المقلَّد في
 وتتضاعف قلة الثقة، فلا يصحو المُنهز إلا بعد مسافة تكو ن قد تضاعفت فيها شأن تلك الخصلة.

ونحن اليوم في وقت أصبح دعظم النظر فيه إلى ما يتعلق بالحياة العاجلة

 في إعداد العلة والصناعات المُعندة وانحالال الأخالاق وتمارسة الرذائلم، قلدهم


فإن مصلحة البشر أن تكون التُوة بأيدي المسلمين لمعرفتهم بوظائنها


 ترهبه، ويقاومون ذلك بأنواع الوسائل، ويسمون من يكاول الألون الاستعناد ولو بالثنفاع عن النغس إرهابيًّا.

إن أطفال الحجارة في فلسطين المقاومين لليهود المثتصبين المدججون بأفتكا
 يسمون مدافعين عن أنغسهمب، وعندما تحاول دوله من النـون الإسالامية امتلالك قوة
 يارس الرذيلة من أبناء المسلمين في دول الغزب لا يسمى إرها يابيًّا؛ لأنهم يرينون فساده، فهذا من صالحهم؛ لأنه مقلنًا لهم في الرذائل، ولا خوف منه عليهمب، وإنما خوفهم من يملك قوة تنافسهم وترهبهمـم

إن مصيبة المسلمين اليوم يف الهزامهم أمام أعلائمهم، وعدم الثقة في نغوسهم في مي


 يقف أمامه أكبر عدو لو صدقوا مع الهّ.
ولو جمع المسلمون بين القوة المعنوية والتوة الحسية التي أمروا بأخذهاها، ما ما
 أخضعوا أكبر الدول في زمانهم مثل دولة النرس والروم ونشروا العدل


إن علاقة الندول الإسالامية بغيرها من الثدول علاقة تبادل منافع، لا ييوز


 أجل صالح البشرية ولا أثر منها على دينه، ويحافظ على ثرواته وينميها في

بلاده، ويو جد المصانع النافعة لتصنيع ما أنمب الهّ به عليه من كنوز الأرض التي سال لعاب الأعداء ها، وحسدوا المسلمين عليها．

إن الهّه جل وعلا قد أنعم على المسلمين في بلادهم بكنوز مل يعرفوا قدر ها؛
ولهذا فإن الأعداء لا يريدون من المسلمين أن يتعلموا كيف يستغلوهوها ولا
كيف يستشمرونها، ويحاربون المسلمين في عقيدتهم وأخلاقهمب؛ لأنهم يلركون أن المسلمين لو استثمروا وحافظوا على ثرواتهم لصالكح شعوبهم؛ لـرموا الأعداء منها، ولأصبحوا قوة معنوية وقوة حسية، ولما بقي لأعدائهمثم من هذه الثروات إلا فتات الحبز، مع ذلتهم كـا هي حال أكثر المسلمين اليوم．

فلا بد للمسلمين من اليقظة؛ فقلد عرفوا العدو على حتيقته، والمؤمن لا
يلدغ من جححر مرتين، والسبع الضاري لا يكتفي بنريسة واحلدة ولو شبع، فلا
 التقار، ومع هذا فلا بلد من الحكمة وحسن التصرف، وني وفي ديتنا الحنيف وسيرة نبينا صلوات النّ وسامه، عليه وصحابته الكُرام وسلفنا الصالّح ما ينا ينير


أرجو اللها أن يعز دينه، ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين．

## نصائحعحـانية

## تجاهل ألعارث أم الـرضا بـالـلـيلة!!

الحمد للّه عالم السر وأخغى، المحيط بكل شيء كمّا وكينًا، والمطلع على ضمائر النغوس وخوافي الأعمال ولا نحيط به علمّ)، النّ لا إله إلا هو لهُ الأسماء الحسنى. وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحذه لا شريك له، وأشهد ألن محمدًا عبده


 تُتَكُُكُ المدن، ويُعتقل الآلاف، ويُعبّل مبدأ الإبعاد.


 نيأس بعد أن صنف الأعداء ـ وعلى رأسهم أمريكا ـ العالم إلم إلم إمهابي يتصرف في في


 الظلمل|ت إلى النور، ومن شقاوة الدنيا إلى سعادتها وسعادة الآخرة؟

لثّد سعدت البشرية في ظل الإسالام وتعاليمه السامية، وبلغت حضار المارته

 الجزية، وهي مبلغ من المال قليل، عاش آمنًا و، وذلك حينما كان المّسلمون ألمّا أقوياء


 فالثقوة تعم الرمي بأي وسيلة من وسائل الرمي، وكان المسلمون عقالاء






 من وسائل الثدمار؛ حيث أصبحت في أيدي طغاة لا يعقلون، وإن تشدق وا
 أشباح وسائل الحروبا المدمرة والمقلقة للحياة.

إن قيادة البشر لا تصلح إلا تحت قيادة من يطيع رب البشر، ويكمىم أوامره، ويتتهي عن نواهيه، وتلك لا تلكون وا إلا في يد ين من يطيع ربي البشر ويحكم أوامره وينتهي عن نواهيه، وتلك لا لا تكون إلا إلا بأيدي المسلمين

 ثماوصلت إليه من تقنية، وإلا فا فائلنها مع خوفها ورعبها
إن الدنيا مزرعة كلآّخرة، وما يكصل فيها من وسائل ثصالح الإنسان،
 يقدمه لآخرته، وهكذا تكون سعادة الدنيا والآخرة؛ أما الدنيا و وحدها فا فلا قيمة هلا، ولو كانت تزن عند النّه جناح بعوضة ها سقى منها كافرًا شربة ماء.

فيا أبها المسلمون ـ حكامًا وشعوبًا ـ اتتوا اللّه في أنفسكم وني البشرية التي



 المعنويوالحسي، واحنرواالمعاصي؛ فإنها من أسباب الحنذلان．
كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أحد قادته فقالن：أما بعد：فِإي آمرك







 قد سلط عليهم من هو شر منهم؟؛ كا سلط على بلى بني إنسرائيل كفرة المجوس، فجاسوا اخلال الثديار، وكان وعنًا مغعولًا．انتهـى
فيا عباد اللّ：إن من يعرف قيمته في هنه الحياة، يعرف واجبه وما يلز مه؛
فكونوا عند حسن الظُن.

أرجو الهّه أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وصلى النّه وسلم على نبينا عممل، وعلى آله وصحبه أجمعين．

## 㫧米米米 $\%$

## !"لى متى ينطلي على ألمسلهين خداع أعدائهه؟؟!

الحمد اله مقلب الليل والنهار، خالثق النٔؤاد والئمع والأبصار، والصّلاة والسام على نبينا محمد وآله وصحبه والأئمة الأطهار، وعلى من تبعهم إلى يوم البعث والانتشار، أما بعد:

تثـت الأحداث كل يوم أن أمريكا وراء كل ما يخطط له أعداء الإسالم من اليهود والنصارى من هجوم على المسلمين في قعر دورهمي، وأظهرت ما يكنونه من حقد على الإسلام وحسد؛ لانتشار أعالثه المدمرة في أنحاء المعمورة، وأخذوا يتلونون في أنواع المكر والخداع كتنبرير هجالتهمه، فتارة يتسترون وراء أشخاص فيتهمونهم بنعل ما وقع من أحداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي، ولو قيل بصحة هذا الاتهام، أفلا يقالن: إن أمريكا هي السّ السبب الأول في التخططط له، والسبب الثاني في تنغيذه، وتمكين من نغذه في تنغيذه؟ وقد يقال: إن المنفذ له حقيقة هو من يملك وسائل تنغيذه من ثه سلطة داخل أمريكا، ويكون باسم المتهمين من المسلمين؛ ليحصل التبرير بغزو بلاد
 لمطالب أعدائهمـمت

وما حصل ويمصل في فلسطين وأفغانستان والشيششان وكشمّير أكبر
 وسائل الدفاع شاهد كذلك على اتصافهم بالمكر والمداعاع، فهل وعي أو يعي
 على الأقل عدم الاكثراث بـا يشيعونه من اتهام ثلمسلمين ووصغهم بالإرهاب

المعروف من قبل الأعداء بـا بهون، مع أن الإرهاب إنظا نشأَ من عندهم، وأصبح على مستوى الندول النذي يتهلد العالم بالندمار، وليس على مستوى أفراد متهمين من المسلمين.

إن الإسالام دين السالام والحفاظ على الأرواح والمحارم والعقول والممتلكات،ونشر النضضائل، وحسن الأخلاق، وقمع الرذائل، والإفساد في الأرض، فهل بقي للمسلمين المنخلعين بأقو ال أعدائهم عذر؟ وهسل يوصف عدو الدين بالصصديق؟

إن ما حصل لثلمسلمين من ذلة ومهانة أمام أعدائهم هو بسبب بعدهم عن تعاليم ربهم، وعدم امتثال أوامره، فلو أن المسلمين اجتمعوا على كلمة
 أعداؤهم في النيل منهمّ، ولعاشوا أقوياء سعداء آمنين مطمئنين على أنغسهـم
 عليهم أعداءه وأعداءهم، ولن تعود هم هيبتهم وعزتهم وكرامتهم إلا بالر جوع إلى الله بالْصدق والثزيمة، والاستعناد بـا أمر الهّ به من قوة ترهب عدو الشّه وعدوهمه وفيكفي ما مر عليهم من خخادعة النغوس والشُشوب؛ فلا دولة إلا بشعب، ولا شعب إلا بدولة، ولا أمن ولا استقرار إلا بامتلالك وسائل ذلك؛ حتى لا يطمع العدو، ويذل الصديق.

إن المسلم لابد أن يكون عزيزًا رافع الثرأس، لا يخضع ولا يلا ينل إلا الهّ جل

 أن يشعر، ويعرف مكر وخداع العدو، فيرد كيده في نحره.



 يكون لمضرة البشر، وإفساد الحرث والنسل، والواقع يشهد بذلكّك، فهم لا لا لا لا

 هنه، ولكن رؤوس الكفر وطغاة البشر والمفسدين في الأرض لا يرون إلا والا ما هrون، وما برروا به التعدي على الإسامام والمسلمين لا يفيدهم شُئًّا وإن
 دينه، ومعلي كلمته، ولو كره الكافرانرون．
إن ما أصاب المسلمين من ذلة أمام أعدائهم؛ فمن قبل أنفسهمب، وهو ألمو
 ولابد للنصر من ثمن، وسلعة الWّه غالية لا ينالها إلا الصادقون مع الهّ المخلصون لدينهم وأمتهم．
فعسى الهُ أن يكمع المسلمين على نصر دينه، وإعالاء كلمته؛؛ لُينالوا سعادة الدنيا والآخرة، وصلى النّ وسم على نبينا حمدل، وعلى آله وصحبه أبمعين．

## 类米米米米

## نصائح حـانية

## مجلس الخوفواالحيفـوالبيتالأسود المفسل

إن الحمد للّا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللّه من شرور أنغسنا،

 عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الثّين، وسلم تسليمً كثيرّا، أما بعد:

عندما تكون المسميات غخالفة للأسماء لا تغيدها الأسم)ء إلا المكر والخداع؛

 دولة الصهاينة اليهود؛ فكأنه لا أمن إلا لليهود في فلسطينن، فإذا أمن اليهود في فلسطين، فقل أمن أصحاب القرار في بجلس الحيف على اليهود ومنهم؛ لأنهم
 وأعداء الإسلام لم يغرسوا اليهود في فلسطين إلا من أجل إلعادهم عن بلادهم، وليكافحوا المسلمين ودينهم، ويشُغلوهم في بلاددهم؛ ولهذا نسب


 إرهابيين؛ لأن المقصود والهدف أمن اليهود، فإذا أمن اليهود في نظر المر أعداء





 خلفية في الأرض؟ أفلا يستحي المغرورون والجاهلانلون من أنغسهم ويتركون
 إن الإسالام هو النذي حغظ للإسسان حقوقه حتى ولو لم يكن مسلمٌ)، فلم

 X



إن الهّ جل وعلا خلق البشر وركب فيهم العقول يميزون به بين الحق والباطل، والنافع والضار، وبين السبيل الموصل إليه وأمر باتباعه، والسبل
 وأخراه، ومن عصى الها وكفر به شقي في دنياه وأخراه فالحق واحد وما بعد الحق إلا الضضلال.

ولقد عرف اليهود على مر الثدهور والمنين بالمكر والخداع والغنرور، وأنهم





 نَدِمِيِجِ

نصالئح حـانية

 يُشْرُو الُلِّلَّ


قالل ابن كثير رمهَ اللّه：يخبر تعالى عن هنه الأمة المحمدية بأنهم خير الأممى،

重


إن ما يفعله اليهود في العالم عامة وفي فلسطين خاصة لا يستغرب منهم؛ فهم خلف لسلف عرفوا بالمكر والخنداع والإفساد في الأرض ونا وخاصن


 واحدة في الحق نصرة كلإسلام؛ حتى يُنصر وا ويعود لهم بجدهم أحم، وينالو ا سعادة الدنيا والآخرة．

أرجو اللها أن يكقق ذلك بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم，على نبينا عحمد،
وعلى آله وصحبه أبمعين．

米米米 家

## حـاجة المسلمينّ إنى مرا'جعة ما هم عليه وتصحيح أخطائهم

الحمد لهّ المبدئ المُعيد، الثني الحميد ذو العغو الؤواسع والعقاب الشُديد، من هداه فهو السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد.

ونشهـ أن لا اله إلا اللّه وحنه لا شريك له، ذو العرش المجيد، شهادة
كافلة لنا عنده بأعلى درجات أولي التو حيد، ونشهُد أن نبينا ومولانانا محمنًا
 وأصحابه أولي المعونة على الطاعة والتأئيد، وعلى أتباعه على النهج السديد، صالاة دائمة في كل حين تنمو وتزيد، أما بعد:
 الجهل والضالال إل المدى والنور، ونصر الهّ الإسامهم ودخل النانس فيه
 طبقت مشارق الأرض ومغاربها، وسعدت البشرية بهنه الرسالة السمحة السامية، ونهجت أمته منهجه في التُرون المغضلة.

 يوجد من يأخذ نصيبه من المال المقروض له حتى تنكب الكثثير من المسلمين
 فر حون ومتعصبون، فذلوا أمام أعدائهم بعد أن كانت التيادة بأينهـم حين |متثلوا أمر الله بأخلذ القوة المعنوية والحسية، وكانوا عقلاء في استعرالن التوة وحكماء في نشر الرسالةه، وبعد أن خالثنوا أوامر النّه وأحكامه وحكموا العّن العقول

## نصـائححـانية


 روية؛ فأهلك البشر والحرث والنسل، وأفسد في الأرض بعد أن كانت صا صالحة، وألصق التهم بالإسالام والمسلمين، وتخاذل المسلمون بالثدفاع عن أنغسهم ودحض افتراءات أعدائهمب؛ ذلك بسبب تفرقهم وفشالمـم وتغريطهم في عزتهم وكرامتهم.
وأمام كل هنه التحديات، فلابد لمب من محاسبة النغس، ورد ما تناعوا فيا فيه
 عن نواهيه حتى تعود هم السيادة والتّيادة، وتسلم البشرية من ويلات الحروب الفتاكة والمواد المهلكة التي يصنعها أعداء البشر بقوت البّر البشر الني
 يكافظون على حقوق الإنسان وهم عrلكون الإنسان بوسائل الدنمار، وفسان الماد
 ينتحرون كل سنة لخواء الأزواح، وتعقد الحياة، ولعدم استغادتهم من إشباع الأجسام والنروج التي يشاركهم فيها الحيوان، إن هم إلا كالأنعام بل هو أضل.

إن المسلمين اليوم في حاجة ماسة إلى إصالح ما بينهم وبين ربهم؛ وإصلاح ما بين أنفسهم، وإصلاح علاقتهم عق غيرهم، فهم أصحاب رساح رسالة وخلفاء اللّ في أرضه يصلحونها على وفق ما أراد الله، فالكنفار لا يصلحون
 النذي بعث ر مة للعالمين وهاديًّا وبشُريًا.

إن ما تعيشّه الأمم اليوم من أححاث واضطر ابات وتسلط وغرور م من كفروا باللّه ورسوله مؤذن بنكسة للبشرية، وخراب في الأرض إن لم يتداركا كا لمسبلمون إحياء رسألتهم؛ وإنقاذ البشر من طغاة البشر، وإصالح الأرض منا أفسنهـ






 سِحانه：


إن امتثالْ أوامر الله واجتناب نواهيه سعادة في الدنيا والآخرة، وصالاح
 المجتمعون على كلمة الحق؛ فحينئذ يسعدون ويسعدون．

فأرجو الهّا أن يمدعهم على ما يرضيه، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يرد كيل أعدائه في نحور همب، إنه سميع جيب، وصلى الشّه وسلم على نبينا محمل، وعلى آله وصحبه أجمعين．

## نصـائححـانية

## كفى أيها آلعرب مُحادعة النفوس وألشعوب!





 وسلَّم تسليًا كثيرًا، أما بعد:

إن قضية فلسطين ليست عربية فقط، وإنما هي قضية إسالمية ينغغي على المسلمين تبنيها بميعًا، والاستعداد لها بالو سائل المناسبة من فتح باب الما الجهاد في سبيل الهّ بالنغس والمالن، وفتح الحنود بنين دولة اليهود المغتصبة والثدول العربية المجاورة هلا، وإن كان بينهم معاهدات، فقد نتضت هنه المّ المعاهدات من من قبل اليهود بغعلمهم، ولا داعي في أون الأمر لـو الثقيل؛ فاليهود معروفون بالجبن، وإن كانوا يستعملون النبابابات والطائرات، فيمكن للمسلم الصادق النّي يطلب الشهادة في سبيل النه، أن يتصر بقوة إير|نه أولًا ، والاستعداد بكل قوة مككنة ثنانيّا.

ولا داعي أن تنتهي المعركة في أيام أو شهور؛ بل يمكن أن تستمر سنين
 من المسلمين ضعف ما يقتل من اليهود، أما المؤترات وات والترارارات التي لا تلنفد، فيكفي منها ما مر منذ عشرات السني، ويكفي المسلمون ذلة ما هم فم فيه من خخلان أمام أعدائهمه، ولا ينبغي أن يلتغت تُتخذيل الشُيطان، فالهُ ناصر من

نصره، فمن توكل على الشّه، وأخذ الأهبة، واستعد للعدو، نصره الشّ؛ يقول الهّ





إن من صدق مع الهّ كغاه ونصره، ولا بلد من إخلاص العمل لشّه والجهاد؛
لتكون كلمة اللّ هي العليا، ولا يكون لُعروبة ولا حزبية ولا شيعة ولا أرض
 لها، ويُترك أطفال الثفلسطينيين يواجهون النبابات والطائرات والصوواريخ
 والهّ سائلهم عن ذلتهم وإذلالهم لأبناء فلسطين، فلا بد أن ييتمع المسلمون عربهم وعجمهم على كلمة الحق، وإعلان الجهاد في سبيل الهّ بالنغس والمال؛ فأعداؤهم أعلنوا الحرب الصليبية، وشنوا الحرب ضدهم بألفتك المعدات الحربية باسم التضاء على الإرهاب على حد قوفمّ وصغق الكثير من المسلمين على هنه الحروب دون التأكد من مقاصد الأعداء؛ بل أعانو اعليها.

إن المؤمن لا يلدغ من حجر مرتين، ولا بد من محاسبة النُس والنظر في
 لمسلمين، وتقوى النه، وحغظ أوامره سالح لمه على عدو همب، وقد أخبر النبي


ولا شك أن المسلمين قد أذلوا أنفسهم بتركهم الجهاد في سبيل الله، فتسلط عليهم الأعداء، فلا بد من الرج جوع إلى اللّه بصدق، ونصر المظلومين والمضطهلين في الأرض من المسلمين؛ فالمسلمون لا ينتصهم عدد ولا مالـا ماله، فمعظم الدور الإسلامية لنيها الثروات الطائلة والأعداد البشرية، ومن ينتصه، المال لديه الثروة البشرية.

إن المطلوب هو إخلاص النية الصالحة، والتزم الصادق والتُدبير السليمه، والتخطيط الدقيق؛ أما طلب الـل من الأعداء، فهو مغالطة فالنّي غرس

 كان أسالافكم.

أرجو الهُ أن يكقق ذلك، إنه سميع بيب، وصلى الهّه وسلم على نبينا كمال، وعلى آله وصحبه أبجعين.
******

نصيدة

الحمل لله نحملـه ونستعينه ونستهذيه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنغسنا وسيئات أعحالنا، من بهنه الله فلا مضل لثه، ومن يضلر فالا هادي لثه، وأشهن أن لا إله إلا الله وحله لا شريك نه، يشبت الطائعين، ويعاقب العاصين،

وأشهج أن محمًا عبله ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى الأْمانة، ونصح
 وما نهيتكم عنه ڤاجتنبوها، تركنا على المححجة البيضاء ليلها كنهار ها لا لا يزيغ



فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، واحذروا من خخالفة أوامره، وارتكاب مناهيه، والزموا الصراط المستقيم، فالطُريق واضح، وما بعل الحق إلا الضاللن، واعلموا أن نلباطل صولات وجهولات، وأن لنه دعاة على أبواب جهنم يقذفون من آطاعهـم فيها ولهم أعوان.

ونحن اليوم في زمن ظهر فيه الباطل علانية، وتنكب فيه الكثير لمبادي الإسام السامية، وخلع الفضيلة، ولبس الرذيلة، وكشف عن سو سوعته، و جاهر
 وصفت لة الناعقون، وما تلك المُسيرة النسائية الثتي وقعت هنذ سنين وأخخذ شق طريتها في شوارع عاصمة الممlكة، مطالبة بالسغور والتحالل باسم قيادة السيارة، متحدية السلطات وعشاعر المسلمين، وعا تلك إلا واحلة ويلعو إليه أهل الباطل في بلادنا حين أمنوا الحغنو به.

## نصائُحـحـنية

فيا خادم الحرمين الشريغين، ويا أبناء وأحغاد من نصر الحق، ورفع راية الإسلام، وأخذ على عاتقه نصرة الدُعوة إلى الهّ.
 وما نالوا من عزة وكرامة وجّد وسؤدد يتناقله الخلفـ عن السلفـ، لا تلا تغرطوا
 الأعداء وربائب الككر، وأعداء الثضيلة، ودعاة الرذيلة، فقد كشروا عن







 سفينة واحدة والإخلالن بها يضر بالجميع.



 وجعل لك الأذن في زواجكاك، وأثابك على عملك مشل اليكّ رجل، كا في في قوله






كا أنك أيتها المرأة ملكة وراعية في منلكتك الخاصة في بيت زو جكك تنيرين


 المكلف بها إهمال لو اجبك وإضاعة لأمر عظيم من أمور هنه الحياة النّي لا يستطيع
 واحد خصائصص وميزات لا يستطيع الآخر أن يقوم بها، وكل واحد مكمل للآخرى،
 كلف وقلدر أن يقوم بعمله فإن الحياة ستختل وتضطرب الأمور، فيا أسعد الزو جين والأسرة بل والمجتمع كله في قيام كل من النذكر والأثثى بعمله الخاص المتّفق مع طبعهوخصائصسه!

وأذكرك أيتها النتات المسلمة أنكا جوهرة ثمينة مصانة عغوظة، لا تمتد إليك


 الأشجار، لا بهب عليك من الرياح إلا النسيم، ولا يصل إليك إليك من الشُمس إلا ما
 بك الرياح، وأحرقتك الشُمس بحرارتها، وذبلت بين الناظرين، فلا يتانتّ إليك، فحافظي على قيمتك واحتغظي بعزتك وكرامتك؛ فإن ذلك ما اختار الشا لكك،

## نصائحجحـانية

والزمي بيتك ولا تخرجي إلا لما لابد كك منه، وإذا خرجت فاخرج


واحنري ـ أيتها الثتاة المسلمة ـ من دعاة السفور وخلع الفضيلة؛ فإنهم لا يريدون لك الخير، وإنا يريدون إنشباع رغباتهم الحيوانية، ولو كان المّان على حساب تقويض فضيلتاك، وخسر انك لمجذك. لانكـ.


 إن الرجــال النــاظرين إلى النســاء عثــل الكــالاب تطــوف بــاللحماني إن لم تصـن تلــك الأسـود لمومهـا أكلـــت بـــالاعــوض ولاأنـــاني فأين الغيرة يا من ضيع عارمه؟ أين غيرة الآباء والأجداد وأسالافكم الصالحين؟ فالحيوانات تنار على إناثها، فأين العقون ليا أصحاب العقون؟

 والإلحاد من تزق الأسر، وضياع الأنساب، وتمرد الأو لاد من ذكور و إناث على
 حتى أصبحت حيانهم حياة بهائم لا تشُعر بلنة ولا سرور الا

 يشُر بشيء يف هذه الحياة فحياته معقلة، وكم يلجأ الكثير إلى الانتحار .

فـ）قيمة هذه الحياة التي فقدت فيها الغيرة على المرأة وأصبحت كسقط
 الر جال؟ أفلا ترى المر أة العاقلة أن إكرامها في الحفاظ على كرامتها وإبعادها
 أجيال، وهل يرى الرجل أنه أنصف المرأة حين طالبها بالثقيام بعمله؟ أم أنه ظظلمها وخدعها بالألفاظ المُسولة لا لشيء إلا من أُجل أن يتمتع برؤيتها وحديثه، وليخلو النئب بغريسته دون مراقب ولا مستنكر؟

فهل تقي المرأة ما أريد به؟ وهل ينتبه الرج جل المفرط ما يكاكُ لنسائهـه أرجو أن يكون ذلك حتى نحافظ على عزتنا وكرامتنا بالحفاظ على محار منا، الما
 فهل يعي الجميع ما أريد بهم؟！

 ولابد من العالاج، وأن طال الزمن؛ فلنبدأ من أول الطريق في إصلاح ما فسلد، والحفاظ على ما سلم．
نرجو اللّه أن يصلح ضال المسلمين، وأن يوفق ويعين المصلحين، إنه سميع جيب، وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أبمعين．

## نصائح حـانية

## !'أى دعاة إفسـاد ألمرأةوإذأبتها

الحمد للّ الرحيم الر مهن، علم التُرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، له
 اللّه وحده لا شريك له، شهادة تكون سببًا في نجاتنا من النيرانـ انـ

 الأتقياء البررة، ورضي عنهم وعن التابعين، ومن تبعهم بإلحسان إلى والي يوم الدين، أما بعد:
كثر الحديث عن المرأة وحقوقها، وكأنها في عصر الجاهلية حينرا كانت هنبوذة مبتذلة وموصوفة بأنها شيطان.

أفلا تتقون اللّه في المر أة والر جل حيث فتحتم ثغرة بينه|) ألا ألا تعلمون
أنكم بعملكم هذا خدمتم الصهيونية العالمية إن كتتم تعلمون أو لا تعلمون؟
إن من يدعو إلى فكرة لابد أن يعرف سلبيانها وإيمابياتها بصرف النظر النـر عن
فسادها وصلاحها، فهل تريدون أن تعيدوا المرأة إلى جاهلية الثا القرن العشرين مشل ما كانت عليه في الجاهلية الأولى بعد أن أن أعزها الإسالام ورفع من شأنها يقول ربنا جل وعالا : زَوْجهَا

وأنتم يا دعاة الإفساد تريدون الشُقاق والبغضاء بين الرجل والمرألةا
 اليومي والشُهري بعد أن ساوت الرجل في عمل المصنع، والجندية والحفر




 نغسها ، فهل تقاس المرأة المسلمة بلمر أة في الجاهلية وبلاد الكفغ ؟



 على المر أق؛ فهو ينغق وهي لا تكالف بالنغنة كالر جل. ولو شاركت المرأة المرجل في تُجارة أخذت نصيبها بقلدر ما بذلته، فقد تأخلذ مشل الرجل أو أكثر منه؛ فهل في هذا ظلم للمر ألة، أم أن الثصد المّ الوقيعة بين المرأة والرجل، وإحداث الشُقاق بينها)، وخدمة اليهود و وأفكارهم تُتمزيق الأسر، وإخرا أجيال متناحرة لا تربطها روابط أسرية ولا بجتمعات صالحة، بل تعيش كالبها ولئم السائمة ينزو بعضها على بعض لإشباع الشُهوة الحيوانية من فرج وبطن فتصنير أششاحُحا لا تخيف الأعداء من اليهو دوالنصارى ومن شابهم.
إن المر أة كالر جل في ثواب الأعمال الصالحة، يقول ربنا جل وعلا:




[الأحزَاب:هب].

والمرأة هلا من الأعالل والأثر في المجتمع ما يفوق أعالن الر جل لو فرغت


 أشغلت عن عملها الجليل، وأبعدت عن منلكتها لما يعلمه الأعداء من أثر ها ها فا في صلاح وإصالح المجتمع؛ ولهذا غزوا المسلمين عن طريتها، وأخر جوروها منا من
 والأمراض المستعصية.
إن نبينا صلوات اللّه وسالمه عليه حذرنا من فتنة النساء، وأخبر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، ونهى عن خلوة الرجل
 فقد مزقت فيها الفضيلة، وانتشرت الرذيلة وتشتشت الأسر، وهنا ولا ولا ما يريده
 العيش وحل مشاكلهم؛ فهل يعقل الناعقون ودعاة الرذيلة ماذا يقصف بالمسلمين وكرامتهم؟
إن ما وصل المسلمون إليه من ذلة ومهانة إنما هو بسبب بعدهم عن تعاليم دينهمب، وتقليدهم لأعدائهم في رذائلهمـ.
نرجو الهّ أن عهي ضال المسلمين، وأن يعز دينه، ويخذل أعداءه، إنه سميع بيب، وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أبمعين.

## 

## أرأدوا أن يخلعوا المرأة لأغراضهم الدانيئة


 العبد المصطنى والنبيّ المجتبى، اللهمَّ صلّ وسلّم عليه وعلى آلكه وأصحابه
الأتقياء، والثتابعين هم ومن تبعهم من أهل الصـلاح والتُقُى، وبعد:

كثر الحديث في هذه الأيام عن حقوق المرأة وكأن حقوقها ضائعة وقد
 وإن أول أصحاب الهوى كلمة الحق على ما يريدون، فالباطل زهوق والعاقبة للمتقين.

نحمد الهُ أننا في بالاد لم يستعمرها الغرب ولا الشرق، في با بلاد الحرمين
 وعالجْت ما يطرا على جسمها من أمراض قد تكون في البطن تتحر كُ في بعض الأحيان، وتكون دخيلة نتلها بعض المتأثرين بأمراض الغّرب

فيحتاج إلى عالاج وتطهير.
ومن الأمراض الندخيلة عليها مطالبة بعض المخداعين بـا يسمونه حقوق المر أة وكأن حقوق المرأة، في بلادنا ضائعة أو مضيعة، ويتجاهلون الون أن حقو قها معفوظة كا حغظت حقوق الر جل، وأن الكالام فيها محسوم بكتاب الشّ وسنة رسوله

ونكن الحقيقة والواقع أنهم لا يطالبون بحقوق ضائعة للمر أة، وإنثا يطالبون بأغراض هم دنيئة، يريدون أن يتمتعوا برؤية المر أة سافرة عارية كا

هو مشاهد في النُرب وبعض البلاد الأخرى، وبحايثها الناعي ا!لى الرذيلة، وبالخلوة بها ليكون الشيطان ثالث الاثين، كا أخخرنا نبينا صلوات الشا الله وسالمه عليه، ولو آنصف هؤلاء لنكروا فيل| وقع فيه الثغرب من رذيلة، وتشتت للأسر، وكثرة مواليد الشُوارع، وتمرد الأولاد على الؤلألين، والانحالال الخلنتي، وتعقد الحياة.

ولمل من الأدلة على وجود بعض الأمراض في بلادنا ما حصل من فتره
هن بعض هسيرة النساء وعطالبتهم بتيادة السيار ات.
ونحمد الله أن المسؤولين في البلاد قضوا على تلك المسيرة ومن خلفهـا والتي كادت أن تُحدث فتنة عمياء.

وعما يدل على أن هنالك عروقًّا لم تقطع وجذورًا لم تجتث من هنه الأغراض الندنيئة ما خرج في هنه الأيام من إعادة المطالبة بـا يسمونه حقوق المرأة، والنذي أححث بلبلة و تساؤ لات نقلته الصححف بين شاذ مؤيل ومعارض. والحقيقة أنه المطالبة بـا بهوون ويريلون قل تكون خلدمة لمن تأثروا بعاداتهم السيئة، ورضعوا من ألبانهم المنتنة؛ فإن أُعداء الإسالم حريصون على إفساد المسلمين، فذخلوا عن طريق الننساء، وقد حنرنا نبينا صلوات الله
 النساء، وفي ذلك تحذير من الوقوع في المحاصي، ومنها سغور المرأة وانحالالهلا من الثضيلة، وظهور ها فاتنة، واختلاطها بالُ جالّ الأجانب.

ونحمد الله أن صنر البيان من و لاة الأمر بـا يثلج الصلر، ويصنع وجوه الحاقدين والمتربصين، فجزى الله ولاة أمرنا عن الإسالام والمسلمين وشعبهم


أن تخدش أو تتطلع إليها السباع المتو حشة، يقول الشاعر:
 إن لم تصــن تلــك الأسـود لمومهـا أكلـــت بـــالاعــوض ولاأنـــاني بقي أن تعرف المر أة المسلمة في كل مكان وفي بالادنا خاصة أن الناعقين ومن يتسمون بالمطالبين بحقوق المرأة ليسوا صادقين، وإنا يطالبون بإشباع
 وينترسوا تلك الأجسام الناعمة دون عناء وكلفة، وينظروا إلى تلك الز الزهور المتفتحة دون رادع أو مستنكر كا هو الحال في بلاد الكفر ومن فسلت أخلاقهمتم
إن المر أة المسلمة المحافظة على دينها وأخلاقها، والممتثلة لأوامر ربها الني خلقها، والعار فة بمصلحتها وما يصلحها جوهرة ثمينة حعفوظة في حصن أمين لا يستطيع النصوص الوصول إليها، ولا ينالها إلا صاحبها النذي عرف قدر ها، وبذل الثمن الغالي في الحصول عليها، فماكها بشروط الملكا ومع هذا؛ فإن المُرأة تتعلم ما ينغعها في أمر دينها ودنياها، ومابه تربي أو لادها، وتعرف حق من كه حق عليها، فتجمع بين العلم والحنفاظ علم الأخلاق الناضلة والآداب الحسنة، وتتجنب مواقع الأخطار والشُرور، ومراتع السباع المتو حشة التي وقعت فيها نساء الغغرب حتى أصبحت تئن من وضعها، وتطالب بـا للمر أة المسلمة.

فاهمدي الهل أيتها المرأة المسلمة؛ فقد حغظك الهّه، وحغظ حقوقك؛ فسعادتك ونك
 والسغور، وكشف الوجه، والاختلاط بالر جال الأجانب والحلوة بهب، والفخر

لك أنيتها المرأة السعودية؛ حيث جمعت بين الْعم النافع والُعمل الصالح مع
 من نساء البالاد، وانخلدعت بأقو الن وأراء المفسدين، والثداعين ثلرذيلة والانحلالل من الفضيلة، فتمسكي بأخلاق الإسالام، وتأدبي بأدبه؛ فثمرة العلم النافع العمل الصالْح، وقن شاركت الرجل في ثواب العمل الصالٌح، فحقتي تطلعات
 فكو ني امر أة موجهة، وداعية للفضيلة، أو مربية ومصلحة؛؛ لُيسع المجتمع رجانِّله ونساؤه، وينال ثواب ربه في دنياه وأخر اه．
اللههم اهل خال المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمل، وعلى آله وصححبه أبمعين．

## 类米米浚

## ألمرأةبيز الجـاهلية والإسلام



 وصحبِه أجمعين، أما بعد:
لتد خلق اللها العباد ليعبدوه وحذه، وقد تكنّل بأرزاقهمَ، وتنظيم حياتهم من ذكر وأنثى؛ ليعمّروا الأرض على ما أراد الهّه لمب ولها، فجاءت الجاء الماهلية
 جلّ وعلا:

 ورث امرأته من يرث ماله، وكان يونا فنهى الشّ المؤمنين عن ذلكـ

ولما جاء الإسام فرفع من شأن المرأة فهي أم ملا البّ والصّ الصلة؛ بل إن حقها
 الزوج والإنفاق عليها وكفاية مؤنتها و ومايتها، ومع هنا هوا فهي ملكي ملكة في



 الصّغيرة وبين أطغالها، تترقب دخول الزّوج عليها عليه السعادة بلم الشُمل.

والمر أة تنشاً في بيت والنيها، منل خرو جها إلى هذا الحياة تترعرع في بيئة خصبة، وردة في بستان تحيط بها الأشجار، ولا يصلها من النسيم بإلا ما ينعشها، وردة مصانة عن أيلي العابثين، وأعين الحاسلين، و أنياب الحيو انات

 الأسر، وتسعد البشرية في ظلّ تعاليم دين الإسالام.
لقد سارت الأمور في ظلّ تعاليم الإسالم على خير ما يرام للر جل والمرأة؛ فكلّ قن عرف واجبه، وما له وما عليه نحو الآخر، وإن وجل خالاف بين الطرفين أو بين الأطراف الأخرى، حُلّ على نهج وضوء تعاليم الإسالام. وحين ضعغت الندولة الإسالمية وتفككت، وتسلّط أعداء الإسالام على
 الثقرن الحشرين، وأُشيع في بالد الكفر أن المرأة هصنر المُحاصي، وأنها جنس نجس يجتنب ،ونشر ذلك الزّهبان، وحذث بينهم وبين الناس ردود فعل، ، ورفضى كلّ ما له صلة بالكنيسة، وبالخوا في ذلك، ونادوا بالحرّية المتطرفة، فوصلت المرأة في بلاد أوربا إلى ما وصلت إليه من انحالال، وانتقلت هنه الأعحال المشؤوعة إلى أكثر بلاد المسلمين، فحصل التّبرج والسغور، وانحالل الأخالاق، والوقوع في الرذائل، وانحطت المرأة، وأصبحت أقل من سلعة

 بعن أن كان الر جل يخندمها ويحافظ عليها.
لثّ انخلدعت المسكينة حين ظنت أنها وصلت إلى ما يلفت الأنظار، ولم تند أنها بهنه الحالة قل وصلت إلم الحضيضى، حيث فقلت عزّتها وكرامتها وأصبحت مبتذلة

بعل أن كانت مصانة، وإن تزيّنت بـا تزينت به من مساحيق، وأضاعت من وقت في

 اللّه قبل أن يناجئها الموت وهي على هنه الحا لالثة.

إن الرجال المطالبين بسفور وتبرج المرأة واختلاطهها بالرّجّال الأجانب كاشنفة عارية فُقدت الغيرة منهمَ ورضوا بمشاركة غيرهم في في مارمهم و وإن هؤلاء دعاء



من ينظر إليها، فللما عوتب في ذلك قال قصيدة منها:

 رفعــت يــــي ونفســـي تثـــتهيه
 وتجتنـــب الأســــودورود مــــاء إذا رأت الكـــــالابولغـــن فيـــهـ
فأين الغيرة على المحارم يا دعاة السغور والثنبرج؟!!


 وططلب من يكمله، ويقوم بجزء ثماعليه هع أنه قلد يكفل أربع نساء لو تو تزوجهن



 الرّجل، أففال تكون قد ظلمت الرّجلِّ ولكن على الجميع أن يتدبروا كتاب الشّه،

## نصالئح حـانية






وعلى الرجال والنساء أن يسلموا الأمر لشّ النذي خلقهمب؛ فهو العالم

 والنّساء، والبعد عمّا يشير النتن، ويمزّق الأسر من وسائلّ الهدم والتندمير التي غزا بها أعداء الإسام م المسلمين.




 أن تنحلّ فتخسر دنياها وأخراها ألـا
نرجو الله أن يكظظ العباد والبلاد من دعاة السوء، وأن يوفق ولاة الأمر
 وتماسك بين الأسر؛ فهي النو اة والخصن ما دامت محاطة بانيّ بالسيّاج المنيع ومغذاة
بتعاليم الندين الخنيف، ومحروسة من الشياطين؛ فإنها بذلك تبقى شاغخة صلبة أمام من يريدها بسوء.
وحسبنا الهّ ونعم الوكيل، وصلى الWّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

## المرأة في الجـاهلية الأونى والحـاضرة وفي الإسلام

الحمد لهّه رب العالمين، وهو الحكيم العليم، يعلم ما كان وما لم الم يكن لو
 وأمره بكتابة ما هو كائن إلم يوم التيامة.



كانت المرأة في الجاهلية الأولى تعد من سقط المتاع تورَّث ولا ترا ترث ولا ولا




 وبلبس الحياء والـشمة، وتغتحت زهرة باسمة بين أشجار بستان عاط بألسوار


وهكذا عاش المجتمع الإسالامي في عزة وكرامة بين ذكوره وإناثه آمنا

 الأجيال الصالحة؛ فمنهم العلميء الأفذاذ، والقادة الشُجعان النّين هملوا لنواء الإسالم، وفتحو ا الأمصار، وأنتذوا الككثير من عبادة العباد إلى عبادة رب العّباد،

## نصائُحـانية

ومن سيطرة طغاة البشر إلم عدل ولاة المسلمين، فغاظ ذلك أعداء الإسامك فنتشوا عن هذ الملارس والجامعات، وعن المعللمات المربيات القابعات بها فوجلوهها بيوت السعادة، وييئة الفضضيلة والكُرامة؛ فالأم معملة لأبنائها متغرغة لنذلك، والأب يكافح كلا يسعد الأسرة، فوقع الأعداء على بغيتهم؛ فأجلبوا بخيلهم، وجندوا شياطينهم للقضاء على تلك الملدرسة والمعلمة وهنا الألما لأب المكافح لخدمة المسلمين الصالحين، فأوغروا صدر المرأة على الرجل المل كترلتك
 الديار بلا رقيب، وتعاشر أكثر من رجل وتنوع أعلالها، ولو آل الأمر ألنا أن تكون
 الحغاظ على بشر تها الناعمة فلديها المتاجر والفنادق لاستقبال سباعها من من الر جالـو المتُرسين، وإن رغبت في عرض جسمهيا الفغاتن فلنيها المسارح والمراقص، وغير ذلك ما خذدعهاو هدم منلكتها.
 العزة والكرامة والمحافظة على النضائلّ، والسرور باللألجيال النالفعة في أمور
 الأعداء أكثر المسلمين اليوم في أغلى جوهرة لنيهم، وهي المرأة ألصالحة.

وقد يقول من خدع من المسلمين: إن نصف المجتمع هعطلّ، ويقصد

 خلقة والعالم بمصالحهم وما يصلحهم جعل ثلر جل ألم أن يميمع بين أربع نساء،



ولنيهن الاستعناد؟ إن منهن من يضر بالعمل من فسلت أخلاوقه، فضررهن متحقق وهن بهنا يخدمن الأعداء، وإن قصدت أن يُستغاد من
 حتى تتحمل المرأة جزءًا منها؟ وهل من الإنصاف أن تعمل المرأة العمل العمل
 هذا من المغالطة والجري خلف الناعقين، ومن يريد هنم الإسالام بمعاون
 يكجر عليها، فلها أن تتعالم ما فيه صلاحها الما وصالاح بيتها وأسر تها وبكا وكتمعها عح الحفاظ على الحشُمة، وعدم التأثير على أعالها الحا الحاصة بها، والتي لا يمكن
 ومعرضة، وكل ذلك خاص بالنساء، فالرجال للر جال كان عملها ياثل عمل الرجل والتمريض؛ فينبغي أن تُعطي كا يعطى الرُ جل من من راتب وميزيات ات مع ملاحظة نسبة الإجازات والتقاعد المبكر للنساء كلتغفرغ لبيت الزو جية والأونلاد وفتا ونتح المجال لنيرهاه، ولأنها مكفية من قبل الزوج، وبنذلك يصالح المُجتمع ويكصل النتكافل بينه فلا بهضم النذكر ولا تهضم الأنثى.
أما إن كان المقصود إفساد المجتمعات الإسالمية ذكورها وإناثها، فهذا ما يريله الأعداء، وما لا يرينه المسلم الصادق في إيل|نه، والمخلص لأمتهن وبلاده.

ومن تتبع أحوال أكثر المسلمين اليوم وجد أنهم قد انخلدعوا بأعدائهمّ،

 الحاقدة، كا فسدت جكتمعاتهم وتزقت أسرهم، وامتلأت دور الرعاية

والشو ارع بأو لاد الدعارة المنبوذين من لا يعرف له أمّا ولا أبّا، وأصبح خطر

 فسيلهم عارم مادامو افي ازديادا، والواقع يشهجد بذلك.
 البشرية التي أصبح معظمها مهددا بالثدمار في أخلاقه وسلوكه، وفي حياته


 تخضع هي لتعاليم الإسلام؛ ففيه الحلون، وإن قصر بعض المسلمين عن


إن العيب عيب المسلمين المفرطين في تعاليمه الشاملة لأمور الثننيا والندين، فعليهـم أن يتهموا أنفسهم ولا يتهمو الإسام ما نرجوا الها أن يوفق المسلمين عامة وولاتهم خاصة بالأخذ بتعاليم دينهمّ والحنر من خدع أعدائمه؟ فإنهم لا يريدون لمه خِرَّا، يقون الهّه جل وعلا

 وصحبه أجمعين

## أعيدوا النظظر في وضعكه يـا مسلمون


 مثقال ذرَّة في الأرض ولا في السماء ولا تحت أطباق الجِبال.

وأشهد أن لا إله إلا النه وحذه لا شريك له عالم الغيب والشهادة الكبير
 آل، صالاةٌ دائمة بالغدوٌ والآصال، أما بعد:

كلد بلغت الثذلة والمهانة بالمسلمين من أعدائهم أو جها، وأصبحوا لا قيمة لمم عند عدوهم إلا حين يريد امتصاص دمائهم، فهنا يظهر الثناق والمخادعة.

فمنذ عشرات السنين واليهود وأعوانهم يعيثون في بلاد المسلمين ومقدساتهم النساد، في فلسطين وكشُمير وغيرها من بلاد المسلمين ، في الشُيششان على مر أى ومسمع من المسلمين ومن الكفـار أعداء البشرية المتشُدقين بحقوق الإنسان، فأين حقوق الإنسان في جيمع هذه البالاد؟. تُدك الملدن على أهلها من أطغال ونساء ومدنيين عزل باسم البحث عن إرها هابيين؛ وكأن
الإرهابي عندهم من يدافع عن دينه وعحارمه، وبالاده.

لقند بلغ الحقد والخبث بأعداء الإسالام مبلغًا لن يمحوه النها التناريخ في الماضي، وبدأ صفحة جديذة في الألكية الثاثلثة كما تسمى، إلا أنها في هنه الثترة من الثناريخ أشد حقيًا وأعظم تلدميرًا وإفسادًا للحرث ورِّ والنسل، فقد صنع البشر ما بهلك البشر، ويفسد الأرض والحرث، ومع هنا فهـم

## نصائُحـحـنية

يتشدقون بالحضارة الزائفة، والتطور الصناعي، ولم يعلموا أن ما قلموه

 الكافرين:
 ابني آدم:


فيا أيها المُسلمون تذكروا ماضي سلفكم الصّالح، وما قدموه للبشرية من حضارة تتناسب مع الثفطر السليمة، وتدعو إلى سعادة الثدارين، وما أعدوه واستعدوا به للكفاح والثدفاع عن دين الهّه بوسائل لا هدم فيها ولا لا تلدمير ولا إهالك للحرث والنسل، بل فيها سعادة للبشر؛ فالكافر حين يؤسر قد يكون



المسلمين بالثنار والحديد لا يجدي شئُّا.

 يذًا واحلة ليعيدوا بجدهم وعزتهم وكرامتهمّ، ويقودوا البشرية لما فيه خيرها

 جميعا أن يعيدوا النظر في وضعهمّ، ويرجعو ا إل ربهم، ويتعاونوا فيها بينهم؟، ويتسلحوا بأسالح المعنوي والسالح الحسي ، فقد أمرهم الشّ بذلك ولشّا

نصائُع حانية 19．
 مَكَ نَصْهِرِ ْلَقَدِيرُ

 ［］

إن اللّه ناصر دينه، ومعلي كلمته ولو كره الكافرو ن، ولكن الهّه يبتلي عباده المؤمنين؛ ليظهر الصادق المستحق كلثواب، والمنافق المستحق كلعقاب، والهُ حسبنا ونمتم الوكيل، وصلى الشّه وسلم على نبينا عمدل، وعلى آله وصحبه أجمعين．

米米米米

## نصائح حـانية

## الخوف على ألمسلهيين لا على الإسلام

الحمد لهّ علاّم الثيوب، المطلع على أسرار التقلوب، البُصير بسر ائر النيات
 ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.

 فصلوات اللّه وسالمه عليه وعلى آله الططيبن الطاهرين، وعلى أصحابه والثابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الندين، أما بعد:
 أذلم أمام أعدائهم، وتقصيرهم في الاستعداد المعنوي والخسي أذهب هيبتهم؟،
 تكالبوا عليهمب، ولا أدل على ذلك من فعل الروس بالثشيشـان واليهود في فلسطين

 صلوات الهُّ وسامه، عليه بقوله: الا تزالْ طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلمم، حتى يأتي أمر الشّه وهم كذلك .
وإن أصاب الأعداء ما أصابوا من المسلمين، وقتلوا من قتلوا، فالمتّو ن في سيبل

 ينصره ،ولكن لابد من الابتلاءو والا متحان ليظهر الصادق.

ونعل في غزوة مؤتة تسلية للمسلمين، وتذكرة لما حصل لأسالافهم
 حارثة، وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر



 عدونا؛ فإما أن يمدنا بالر جالن، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي لـه. فشُجع الناس عبدانلّه بن رواحه وقال: يا قوم: والشّه إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبو ن الشُهادة، وما نقاتل الناس بعلدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهنا الدين النّي أكرمنا النّه به، فانطلقوا؛ فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهور، وإما شهادة.

فقال الناس: قد والنّه صدق ابن رواحه، فمضى الناس، ؤثقيتهم جهوع
 حتى شاط في رماح التوم، ثم أخذها جعغر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم من فرسه فعقرها، ثم قاتل الثقوم حتى قتل، وهو يقول:
 والــــروم روم قــــد دنـــاعـــذابها كـــــــــافرة بعيــــــدة أنســــــابها عـــلَّ إذ لثيتهــاضر ابهــا
= 194 =
وذكر أن جعغر بن أبي ظالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت، وأخلذها بشرالكه فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي آني الها عنه، فأخذل عبدانلّه بن رواحه الراية وتردد بعض الثردد، وقال:
 ومــــا تمنيـــت ثقـــــد أعطيـــتِ
ثم أخذ سيغه فتقدم ثم قاتل حتى قتل، رضي الهّ عنه.

 حتى تغيرت وجوه الأنصار، وظنوا أنه قد كان في عبدالنّا بن رواحن


 وتردد عبدالهّ بعض الكردد، ثم مضى k.أهـ.

فقل يصاب المسلمون ويمتحنون، ونكن العاقبة للإسالام والمسلمين الصادقين، فقد تو الت انتصارات المسلمين على أعلائمهم، ونصر النّا المسلمين على المِي أكبر دولتين في ذلك الزمان، فالعاقبة للإسالام، ولكّن الحُوف على المسلمين



 سعادة الدنيا والآخرة، ولأنقنوا البشرية ما تعانيه من ويالات حروب مدر مدمرة،

ومدنية زائئة، وفساد أخلاق، وهدم أسر، وان تشدق الأعداء بحقوق الإنسان فليسوا صادقين؛ حين يكون الإنسان مسل）، فالإسلام هو الني حغظ حقوق الإنسان من قبل أن يخرج من بطن أمه．

 وعلى آلكه وصحبه أجهعين．

米米米米米

## نصـائحـحـانية

## حل قضضايـا المسلهينبأيليههم لا بأيدي أعدائهُم

 العال وهو الكبير المتعال، أحمده سبحانه وهو للحمحل أهلًّ، وأسألثه العفوَ والصفحَ وهو ذو المنة والثضضل.

 إلى يوم الدنين، أما بعد:
 بأيدي أعدائهمه، وقد يكممونهم في ذلكّ

إن العدو عدو، والحصم لا يكمى في قضيته هع خصمهـ، فمنذ عشر ات ات المنين وقضية المسلمين مع اليهود دي فلسطين وما جا جاورها وقضايا المسلمين مع النصارى والوثنيين والنهريين وغيرهم من أعداء المسلمين قائمة، ومعروف أن العدا العداوة هي


فكـــل عـــداوة ترجـــى مودنهــا إلا عــداوة مــن عـــادالك في الـــدين
فالعداء عداء عقيدة، ومن المأسوف له أن أعداء الإسلام يدافعون عن عقيدتهم ويتتصرون لها مع بطلانها وعدم ملاءعتها لطبيعتهمب، وأكثر المسلمين لا يتمون بعقيدنهم والانتصار لها؛ مع أنها هي الصحيحة التي رضيها الله

 دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْـُ

إن الإسلام هو الدين الصالح لككل زمان ومكان والمصلح للبشرية، والمتغفق مع فطرها السليمة، فلو أن المسلمين تمسكو ا به حتيقة، وطبقوا أحكامه
 كان لأسلافهمَ، وسعدوا في الآخرة بغضل الهّه وكر مه، ونكن خذلان المان المسلمين

 وامتصاص خيراتهم•
فلو أفاق المسلمون من سباتهم؛ ورجعو ! إل (بهم ونصروا الله لنصرهمه، وما ذلك على الهّه بعزيز؛ فالذي فلق البحر لموسى ونجاه من فرعون وقومهـ، وأغرق فرعون وقوعه قادر على نصر المؤمنين، وإهالكُ أعداء الإسالام والمسلمين.

إن الهّ جل وعلا قادر على إمحاد قوة أعدائه في أقل منا يتصور العباد،

 إلى النّه ونصره.

وسلعة الهّ غالية، وقد رضي من عباده بالثمن التقليل؛ تثضضًا منه وكرمّا، فأين من ييذل الثمن وإن كان قليلًا وْ ونا في نبينا وسلفنا الصادلح ألح أسوة، فقد بذلوا النغوس والأموال في سبيل إعزاز دين الهّ، فنالوا اسعادة الدنيا والآلخرة،
 عبادة الهّ وحاه وعدل الإسالام، وسعة الدنيا وسعادة الآخرة.

ونن يصلح آخر هنه الأمة إلا بـا صلح به أولها، ونبينا صلوات الها وسلامه عليه هو خاتم الأنبياء، لا خير إلا إلا دنلا عليه، ولا لا شرّ إلا تركناعلى المحجة البيضاء ليلها كنهار ها لا يزيغ عنها إلا هالكّك．

وربنا جل وعلا هو خالثق البشر والعالم بمصا لمه وما يصلحه، و وقد أكمل
 مضل، ومن يتغغ غير الإسامام دينًا فلن يقبل منه．
 وزخارف لا يبقي لها حقائق عندما تقابل بتعاليم الإسالام السامية والمتغنةة مع فطرة البشرية السليمة من أدران الخضارات المتعفغنة، فكيف يكون حل المُ المشاكل
في أيدي من هنه حاله؟!

نرجو الهّه جل وعلا أن يوفق المسلمين ولاة وشعوبًا إلى الرجوع إلى الهّ
بصدق وإخلاص؛ لينقذوا البشرية ما تعانيه من ويلات، وطمس لفويتهان،
 الندين الإسلامي، وقد قصر أكثر المسلمين في بيانه، وتقاعسوا عن نشر الشره؛ لاسييا وأن وسائل التبليغ قد تطورت، إلا أن أعداء الإسلام استغلوهوها في محاربة الإسالام، وطمس هويته، والمعارضة في نشر فضائله، ونكّن النّا ناصر دينه، ومعلي كلمته، ولو كره الكافرون． وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أبجعين．

## الإسالام حفظ )لإنسانوحقوقه؛

الحمد لهّ المتعزز بعظمة الربوبية، المتفرد بو حدانية الألوهية، القائم على
النغوس بآجالها، العالم بتقلّهُها وأحو الها، أمحنه سبحانه وأشكره، وهو المتغضل بجزيل آلائه، المّنّان بسوابي نعائه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معقّب لـكمه ولا رادّ
 وعلى آله وأصحابه، ما دار في السماء فلك، وما سبّح في المنا ولمكوت ملكا والثنابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الثدين، أما بعد:
جاءت الجاهلية الأولى فاحتقرت الإنسان وأذلنه؛ فقتلوا الأولاد خشية النقر، ووأدوا البنات خشية العار، وأكل التوي الضعيف، ولما وكان إلذا مات الرجل جاء قريبه لزوجته ومنعها من الزواج إلا بإذنه، ومنعها الإرث من من زوجها وأخذ مالها.

وقد انتشرت في هنا الزمن النوضى، وقامت الحرب بين الناس عشرات السنين لأتفه الأسباب، فجاء الإسلام وأنتذ البشرية من ويلات الجّهنل، وإملالك الحرث والنسل، وحغظ الإنسان منذ نشأته في بطن أمه، وحغظ حقه قبل أن يخرج إلى هذه الحياة وسعدت البشرية في ظل الإسالام وتعاليمه السامية المتغقة مع فطر ها السليمة.
إن النذي خلق النغس البشرية هو العالم بمصلحتهاه، وما يتُق مع فطرتها
فحصل الأمن والاستعرار، وعمرت الأرض على ما أراد الهّه للبشر، وكثرت
الخيرات، وحصل التكاتف والتضامن بين الأسر والشُعوب.

## نصـائححـانية

إن التوي النذي يبنل جهنًا في الخصول على المال، ويأخذه من طرقه المشروعة، يتضاعف ماله وينمو، والضعيف والنفقير له حق في مال النغني يأخلنه بلا مَنٍّ فيزيد مال الثغني، ويستغني الثنقير، وتكون الأمة كالأسرة

 موعود بالزيادة فيه والأجر على ذلكّ، والنقير مطمئن على ما معيشته في هـي هنه الحياة لما وجد من تكاتف وتضامن بين الأسر والشُعوب على ضوء تعاليم الإسلامه حتى جاءت جاهليه التُرن التشرين، وتنكر أكثر الشُعوب تُتعاليم
 وافتقر الغني، وتضاعف فقر الغنقير، وقل الجلد في اكتساب المال لما عرف
 الرأسمالية في الخصول على المال بدون جهن ولا ولا كلفة؛ بل بالطّرق المُحرمة،
 أموال العامة بالثتريج، فهي تدخل ولا ولا تخرج إلا بقدر ما تشُغل العامة
 على ما يقوتهم ويكفيهمتم

إن متطلبات الحياة تضاعفت؛ بسبب سياسة الثدول الر أسماليّة الثتي تصنع وتنتج وتغرق الأسو اق بالمصنوعات، والعامة يكدحون ويعملون وينغقون ما يكصلون عليه من مالل في كاليات لا فائلدة منها بل ضررها متا متحقق، فقد أصبحت الأرض مزابل لمخلفات الصناعات، بل لم تسلم البحار وحيوانانتها من نغايات تلك المصنعات، يضاف إلى ذلك شبح الموت وات والهالكُ وإهالاك الحرث والنسل المتوقع بسبب آلات الحرب المدمرة والنتاكة والمحاثة التُشويه

بالبشر، إلى غير ذلك منا يصنع بقوت البشر النذي يموت جوغًا على أرصغة الملن وني الغابات والصحاري وكهوف الجبال؛ ومع هنا يتباكى أعداء
 والمسلمين بالتأخر عن الوصول لما وصلوا إليه من حضارة زائفة، ولم يعلموا
 هو الثني حغظ الإنسان وحقوقه، وأسعد المسلمين في حياتهم الدنيا، ووعدهم السعادة في الآخرة، وبجع للمسلمين الممتثلين لأوامره والمجتنبين نواهيه بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة．

فهنه هي الحياة الحتيقية للإنسان المطيع خلالكه؛ حيث بمع له بين السعادة
العاجلة والسعادة الآجلة، ولن يصلح آخر هنه الأمة إلا بـا صلح به أولها.

وفق النّ المسلمين لإنقاذ البشرية ما تعانيه من ويلات، وصلى النّ وسلم
على نبينا محمل، وعلى آله وصحبه أبمعين．

## 米米米米米

## نصـائحـحـانية

## |نهزامية وتبرير!

الحمد للّه المنفرد بالجلالل والإكرامه الؤواحل الفُرد الصممل، النّي كتب الثناء على أهل هذه الثار، وجعل عقبى النين اتتو الجنة، وعقبى الكافرين النار . النار .
 ورسوله، وصفيه من خلقه، وعلى آله وأصحابه الطييبن الأخخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الندين، أما بعد:

 ملاحقته، ويطمعه في الثضاء عليه.






 بالعزة والكرامة، ويعدوا العدة الحسية مع العدة المعنوية.
إن أغلب المسلمين اليوم يملكون القوة الحسية لو أحسنو ا استخدامها مع تصحيح الإيلان وتقويته، فلا ييوز هلم أن يضعغوا أمام عدوهمه لا لا بالقوة المعنوية ولا بالثقوة الحسية، ولو كانوا أقل من عدوهم عددًا وعدة، فإنهم إنما

يقاتلون عدوهم بهذا الدين النّي أكرمهم النه به، ونصر أسلافهم به مع قلة عددهم وعدتهمك فمن صدق مع النّه و جاهل في سبيله نصره.
وإن طريق النصر لِّس مفروشًا بالْبسط؛ فنبينا صلوات الله وساملامه عليه
 مواصلة الجهاد؛ بل جاهدوا و وكافحوا حتى نصرهم الهّه على أكبر دولثين من

 وإنقاذ البشرية ما تعانيه من ويلات الجاهلملية الحاضرة، فقد امتلأت الأرض من الجور والظلم والإفساد وفساد الأخلاق، ولا منعذ للبشرية ما تعانيا من من ويلات إلا بالر جوع إلى الهّ والصدق معه.

 وتعانيه من مدنية الزيف والثشُور، وشبح النمار وإهلالكُ الحرث والنسل وفقدان الإيانان وراحة النغوس؛ منا اضطر ويضطر الككثير إلى الانتحار كلتخلص من حياة الشُقاء، وإن كانت في نظر المخدو عين سرور.
إن من فقد الإيـان باللّه ولو انغمس إلى أذنيه في زخحارف الدنينا، فهو شقي في حياته الدنيا والآخرة؛ فعلى المسلمين حكومات وشعوب ألم أن يتقوا الهّ في إنقاذ من أراد الها إنقاذه من البشرية المتخخطة في ظلمات المُهلـ وشقاء الماء النغوس،
 وتعليمهم ما ينتصهم في أمور دينهم ودنياهم؛ حتى تظهر عـهم عزة الإسالام؛ وتعلوا رايته، وتدرك البشرية عاسن الإسالام وصلاحيته لكّل جيل وزمان،

## ＝نصائححمـانية


 ذلك الزمان وفي غيره من الأزمان، والبشر هم البشر، وإنما الثنساد في

 وعلم مصا لحها وما يصلحها．
نرجو الشّه جل وعلا أن يعز دينه، ويعلي كلمته، إنه سميع بيب، وصلى الWّ وسلم على نبينا عمد، وعلى آله وصحبه أجمعين．

类米米米米

## حقوق الإنسـان محفوظة في الإسلام

الحمد لهّ النّي رضي كنا الإساملام دينًا، ونصب كنا لنا النلالة على صحته



 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الندين، وبعد:
 آدم، وفضلهمب على كثير من خلق، فمن امتشل أوامر الشّ، واجتنب نواهيه سعا في دنياه وأخراه.

من أجل هذا فإنه لا حاجة ثلإنسان في أن يطالب أحد له بحقو قهه؛ فقد تكفل الله بحقوقه وحغظه بحدورده، وحذره من عدوه الشيطان وعدو أبيه النّي أتاه في صور الناصح.

وفي هذه الأزمان ظهرت شياطين تدعي المطالبة بحقوق الإنسان وحقوق المر أة، وغير ذلك منا يخدعون به رعاع الناس، وهن الما أضاع حقوق الإنسان إلا الإنسان الضال عن الصراط المستقيم؟ فلو ترأك الإنسان على فطرته، وما

إن دين الإسالام حغظ الإنسان منذ أن استقر في بطن أمه، وجاء أعداء
 على الإنسان نغسه؟ حغظ الإسالام حق المسلمب وهو في بطن أمه، فلو مات ألبوه


وهو شمل تركك نصيبه واحتيط لنذلك، وحرم الاعتداء عليه في دينه ونغسه وعرضه وعقله ومالثه، وجاء أعداء الإسالام فاعتلوا على المسلمين في دينهم
 ديارهمه وطاردوهم في رؤوس الجِبال بالطّائرات والنّبابات.

إن ما جرى ويجري في الهنل وكشمـير وفلسطين والبوسنة وفي الشُششان وغيرها من بلاد المسلمين أكبر شاهد على الاعتداء على حقوق الإنسان، ولكن ولـي لُيس المُصود الإنسان وحقوقه، وإنـ| المُصود الإسالم وتعاليمه، فحين يراد تشويهه، تّتخذ المطالبة بحقوق الإنسان أداة للنيل من تعاليم الإسالام السامية التي حغظت الإنسان من الطغاة والجبابرة ليعبد الله وحنه النّي خلقه ورزقه و حغظه.

وعندما يقام حذّ من حدود الله، تقام الثننيا ولا تقعد من أْعداء الله مدعين دفاعهم عن حقوق الإنسان المعتدي، أليس المُتندى عليه إنسان؟ ثم إنها



إن في إقامة الحندو حياة للعاتلى فالا يقدم على الثتلل إذا عرف أنه سيقتل، وحياة للمعّتول فال يعتلي عليه، ثم إن الحنود التي يكون فيها إتالاف نغس أو عضو تنظر في بلادنا (السعودية) في ثلاث محاكم من قبل ثلاثة عشر قاضيًا، ولا تثبت إلا في أخيق الحنود، فالحندود تدر أ بالشُبهات، فلو أحصيت الحندود التي فيها إتالف في عدة سنين لكانت نادرة معارنة بمئات آلاف البشر؛ بل الملايين النّين يقتلون ظلّك) وعدوانًا بآلات الحروب الثتاكة التي تصنع بقوت البشر، وتهلك الحرث والنسل وتخرب النديار وتحرق الأرض، وتنغق عليها

## نصائحع حانية

المليارات نصنعها، ومن ثم التخلص هنها مع وجود ملايين البشر يموتون جوعًا في حضارة المتشُدقين بحقوق الإنسان．

ولو قيل المدافعين عن الككالاب؛ لكان أقرب وصف لهم؛؛ لأن قومّا
يعتبرون الكلب من الأسرة، ويعتنون به أكثر من اعتنائهم بالإنسان مع مع ما فيه من نجاسة ومرض، لا يعتبرون مدافعين عن حقوق الإنسان، وإنتا الإسالام هو النذي يدافع عن حقوق الإنسان، وييفظ حقن．
 هنّة، في حين أن الكنّار والمتشدقون بحقوق الإنسان يملكون الملميارات
 كان هذا قريبًا！！فهل هؤلاء يوصغون بالئّفاع عن حقوق الإنسان؟ إنها
 الإسالام وسمعة المسلمين بعد أن ضعف المسلمون أمام أعدائهم／وفرّطوا في واججهم نحو دينهم ومسؤو لُيتهم أمام الشا في حق عباد الله．
نرجو الهّ أن يصلح أحوالن المسلمين، وأن يعيدهم إلم ما فيه صالاحهم

والWّ حسبنا ونعم الوكيل، وصلّ الهّ وسلم على نبينا عمّدّ، وعلى آله وصحبه أجمعين．

## نصائع حـانية

## كفى ذلّة أيهـا المسلموز مز العرب!



 ورسوله، صلّل الله عليه وعلى آله وصحبه وعن سار على نهجه مؤمنًا إلى يوم الندين، أما بعد:

كنى خناع النغوس والشُعوب، فتل بجت الأسماع ما يذاع من احتجاج ولجاج؛ فاليهود يتصغون الثزل بالُطائرات والنبابات، وانْصارى يباركون تلك الأععال وإن كان بين اليهود والنصار ع عداء وخالاف فهـم يجتمعون على عداء الإسالم والمسلمين، ولكن مادام أن قضية التدس وفلسطين انتلبت من إسالمية إلى عربية، فالأمر قل هان أمامهـم، فكثير من العرب أعداء الإسالام والمسلمين، وفي صف اليهود، فهل انتبه المسلمون لفنه الخدعة؟

بين عشية وضحاها انتلبت التضية من إسالمية إلى عربية، فهل يطلب اليهود أكثر من ذلك؟ وهلا أصبح المجرم اليهودي يلعو على الترب فقط قطع الله عنقه، ومعلوم أنه لا يقصد إلا المسلمين منهـم.

إن المسلمين اليوم في حاجة إلى محاسبة النغس، والرجوع عإل الله بصفق وإيان، ونبذ الخلافات فيلا بينهم والتي لم يستغل منها سوى العنوو، وتصحيح النعقيدة التي هي الركن الأساسي للقوة مع التوة الحسية التي أمر الله بها لإرهاب الٌعاو .

تصائح حانية
إن إعلان الجهاد في سبيل الWّ هو بمثابة الصاعقة على الأعداء ليّون اليهود ومن شايعهم على ملابسهمّ ويذكروا بول الطنل الفلسطينين حين تكالب عليه جنود اليهود، وأن المسلمين لهم بالمرصاد، فقد أخبرنا نبرا نبينا صلوات الله وسامه عليه بقوله: اونصرت بالرعب مسيرة شهر"، وهو قلدو تنا.

وقد انتصر المسلمون مع قلتهم وقلة عددهم على أككر دؤتين في ذلك
 التخاذل والتناحر فييا بينهم؛ حتى يستعيدوا كرامة المسلمين التي استهتر بها اليهود وأعوانهم.
 والخضوع والنذلة، كا أن طريق النصر ليس عفروشًا بالسجادها ولا با بد للنصر

 أعلم بمصير قتلاهم، فياأهها المسلمون اتقوا الشّه في أنفسكمب، وهبوا من رقدتكم، فقد كفتكم عشرات السنين الماضية، فلا تنتظروا من الأعداء حلا لتضيتكم؛ فالحل بأيديكم، وليس بأيدي أعدائكم، ولا تهو لنكم قوتهمّ، فيمكن أن تنتصروا عليهم لو صدقتم مع الWّ، فاليهود معروفون بالجبن وحب الحياة، وقد أخبرنا ربنا جلا جل وعلا عنهم بقوله سبحانه وتعالى:

 مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة؛ بل إما في حصون، أون أو من وراء جلدر عاصرين، فيعاتلون للدفع عنهم ضرورة. أهـ.

## نصائحجـانية

إننا نجد اليهود اليوم وهم يدافعون أطفال الحجارة من المسلمين
 هلم بجاهنون في سبيل اللّ، صادقين في جهادهم، حتى ينتصروا عليهم؛
ويقتلوهم بأسلحتهم؟؟
 على الأعداء مرهون بالصدقق مع النّه، وصلى النّه وسلم على نيبنا عحمد، وعلى آله وصحبه أبجعين．

类米米米米

## لـذذا ينتحرون؟

الحمد لّه النّي خلّص قلوب عباده المتقين من ظُلُمْ الشُهو ات، وأخلص

 جوده وأفضالكه.

وأشهـد أن لا إله إلا الها فاطر الأرضين والسماوات، شهادة تقود قائلها إلى الجنات، وأشهد أن محمنا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، والمبعوث إلما إلى

 بإحسان، وسلم تسليٌّا كثيرًا، أما بعد:
كثرت أخبار الانتحار في دول الغرب، وأصبحت تعد بعشرات الآلاف
 وشرب شهور متشوعة، ولهو وبجون أمام الراقصات العاريات العات العاهرات، والضم والثبلات؟ أم أن كل ذلك متوفر لندهمه وفي متناول أيدهمه، أم أنهم لا لا



فيلجأ إلم ما يذهله من شمر، ويشُغل و قته به من لهو وبجون.

هناكُ العديد من الأسئلة التي تفرض نغسها لحياة أناس كفروا بالشّه، فـا هي إذن النواعي ثلانتحار مادام ما يريده هتوفر لنديه ومهيأ لف؟

## نصائُحـحـنية

إن الدافع الحتيقي للانتحار هو: فقد الإيهان بالشا والدار الآخرة، وما
 كالبيت الخرب، وموطنًا للشُيطان لا صلاح فيه ولا إلا
 فهي وقتية مآلما للزوال لعدم إمدادها بالمادة الطيبة وهي الإيرانان النّي فقده التلب؛ بل إنه يمدها بالمادة الحبيثة التي اشتمل عليها إلما، فأصبحت حياة صاحبه حياة شقاء، وإن نعمت الأعضاء بعض الوقت.

إن الإيمان بانلّ والعمل الصالح هما مادة الحياة الطيبة، يقول ربنا جل

 والآخرة في الإيـان باللّه والعمل الصالّح، فمن فقد الإيـان وكفر بالشّه، فحياته
 من الشُقاوة في الدنيا والعذاب في الآخرة بقدر ما فرط فيه، والنّ لا يظلم
 ليعبدوه، وركب فيهم العقول؛ ليعرفوا الخير والشر، فمن يعمل مثقال ذرة
 عِ



 فقد شهد المفكرون من دول الغُبب بغساد حضارتهم المادية، وشقاء البشر ية بـا

هم عليه، وككنهم مل يوفقوا لما يصلح البشر ويسعدهم في دنياهم وأخر اهم؟؛ مع أن الصلاح والإصلاح في الإسلام وتعاليمه السامية، ولن يصلا آلخر ها هنا


الآخرة قبل انهيارهم الموشك، فيخسروا دنياهم وأخر اهم؟

اللهم وفق المسلمين ولاة وشعوبًا للتمسك بديناك، وإنقاذ البشرية منا
تعانيه من ويلات؛ فإنهم أصحاب رسالثة، وسيسألؤون عن أدائها، وقد قال نبينا صلوات النّه وسالمه عليه：ابلغواعني ولو آية）．
فعلى المسلمين جميعًا أن يتمسكوا بدينهمب، ويعر ضوه على حقيقته على من
جهله؛ ليؤدوا الئواجب عليهمب، ويسلموا من عقاب التقصير.

نرجو الشه أن ينصر دينه، ويعلى كلمته، إنه سميع بيب، وصلى الشّله وسلم
على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أبجعين.

## 

## الحجووآثاره

الحمد شلّه الأوَّلْ والآخر، والظُاهِر والباطن، خلق فسوَّى، وقنّر فهنى، وأخرج المرعَى، فجعله غثاءًا أحوى، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستخغِره.

وأشهـد أن لا إله إلا الهّه وحده لا شريك كه، له الملك وله الخمد وهو على


 عبرة خشية من اللها العزيز المقتدر، أما بعد:

بالأمس التريب انتهى موسم الحجّ، وقد جندت الندولة حغظها الشّ الطاقات البشرية والوسائل متعددة المنافع، بعد أن مهدت الطرق، وفتحت الأنفاق، ووفرت التُطار السريع ما بين منى وعرفه، وغير ذلك لخـدمة ضيوف


ولا شك أن لهنا الموسم العظيم آثار طيبة في نفوس المسلمين؛ لما فيه من استجابة لنداء الهّه جل وعلا، ولو كان فيه بعض ما يظُهر من مشُقة وبعض ما
 المواسم من وفيات بسبب التدافع، لا ينغني أن يظن أنه ناتج عن إمهالْ من المسؤولين، ولا أن يتخن مبرزا لضعغاء النفوس والحاقدين والمأجورين للتشويش في الإعلام باتهام الندولة والمسؤو لين فيها بالتُتصير.

## نصائح حانية

وعلى كل حال فبلادنا محسودة حكومة وشعبًا على ما تنعم به من أمن

 هذا شيء مكتوب ومقدر فلا بد أن يقع، والعبد لا يدري ما الخير كه؛ فـي يكون هذا هو الخير له، وقد يكون لما حدث سبب؛ من تزاحبم؛ ومحل بعض الأمتعة التي تسقط وتعرقل الماشي، وإسراع في أثناء النذهاب إلى الجمرات؛ مع

 وسالمه عليه، ويقول: اخذّوا عني مناسككمب٪؛ في حين أن البعض من

 وضرر غيره؛ مع ما للى البعض من جهل بأحكام الحج والعمرة. وعلى كل حال، فالحاقد والحاسد لا ينظران إلا بعين السخط، كا قال

فعين الرضـاعـن كـل عيـب كليلـة كا أن عين السـخط تبــدي المسـاويا ومن العجب والغريب أن يموت الكثير من الناسدين في مرقص أو ملهى بسبب من الأسباب أو بقصف طائرات ودبابات الألعداء الاء ويموت بسبب ذلك الآلاف من البشر ولا تكون هناكُك مشل هنه الضّجة في الإعلا ونام من قبل المأجورين والحاقدين على الإسلام والمسلمين؛ بل يكون يكون الأمر شيئًا عاديًّا
 فيها الملايين من شتى بقاع المعمورة في وقت قصير وأماكن محدودة، ومع هذا

## نصائحجـانية

تشن الحملات المغرضة وتكال الاتهامات، ويتغاضى عن الإصالاحات المو جودة، وما يخطط له في المستقبل لتضاعف أعداد الحمجاج في كل عام ونحمد النها على نعمة الإسلام وزيادة أعداد الحجاج في كل عام الدولة في إصلاحاتها ومضاعفة خلدمة من يقدم لفنه البلاد المقدسة؛ لأداء نسك الحج والعمرة دون أن تصغي لـمالات المغرضين والحاقدين والمأجورين، ومن في نفسه مرض؛ فـخلدمة الحجاج والمُتمرين شرف لـكومتنا وشعبها، وهنا العمل لا يوجن إلا فيا في هنه البلاد من بقاع الأرض، فلحكومتنا وشعبها الشرف في ذلك．

 على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أبمعين．类类兴类米

## أما آن للمسلمين أزيعرفوا علووهم على حقيقته؟!

الحمد شلّ رب العالمين، خلق السموات والأرض وجعل الظلملات والنور، ثم الذين كنروا بربهم يعلونون، أملده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه




 الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما الما بعد:





 ثخز من ثغور الإسام/م، فإياه أن يؤتى الإسالام من قبله.


 قبلهم وأعوالنه المغرورين ضمن الإرهابيين على تعريفهم ما روَّجوا لها ولم ولم يعرفوا



للإسلام وأنصاره، فالعقاقبة للإسالام وأنصاره مهلا ابتلوا فالعاقبة للمتينين بوعد الهّ جل وعلا، فربيا صحة الأبدان في العلل .

 بصيرة وامشلل أوامره واجتتب نواهيه، سعد في دنياه وأخراهو ومنا ومن عصاه ابتلاه؛ لُيعود إِلَ رشنه، يَّظْلِّونَ
وقد استنكر المسلمون قتل أهمد ياسين إلا من كان في قلبه مرض، وقن وقد استنكره





 وانخذاعهم بأعدائهمب، وإلا كان زمانهم صحيغة سوداء أمام الما الأجيال القادمة من





 على نيبنا محمد، وعلى آله وصحبه أبمعين.

## غزو مقنعواحتلال مغروض؟!

الحمد للّه الذني أكمل كنا الندين، وأتم علينا النعمة، ورضي نـا الإساملام
 فهو أهلُ المُفغرةِ والتّقوى.

 دلنا عليه، ولا شُئًّا يباعد عن النار إلا أرشدنا إليه، فصلوا

لاشك أن ما حصل ويحصل للمسلمين من قبل أعائهمم من فتن وأضرار


 مقاصدهم؟ وإبطال حيلهمب؛ فاليهود والنصارى غزوا الكّكثير من بلاد المسلمين، واحتلوها باسم مكافحة الإرهاب والإصالاح، مع أنهم هم الثنين أو جلدو الإلرها وهاب




فالكفار والمنافقون يزعمون الإصالاح؛ تغطية لمقاصدهم السيئة، ومكرا وغخادعة للمسلمين؛ ليصلوا بذلك إلى مقاصذهم السيئة وأهدافهـم الششريرة، فيشيروا النتن بين الشُعوب وبينهم ويين الولاة، فإذا انشُشل الجميع تدخل الأعداء باسم مكافحة الإرهاب؛ فالفتنة والإرهاب منهم بدأت، وبهم

## نصـائحعحانية

أوقدت، وباسمها تدخلوا وباسمها احتلوا، وباسمها تعمقت جذاروانورها،
 النتن بين الشُوب، وبينهم وبين ولاتهم، وأو قفوا نشاط مؤسوسانهم المانيرية، وشككوا في مناهجهم التعليمية، وصفق لمم المأجورون والمخخدوعون. فهل ترك الأعداء الشُعوب وولاتهم وبلادهمب، واكتغو ابالحضور للعمل ولمّ بمقابل متفق عليه؛ لُيسلم الجميع من الشرور والنتّ وأسبابه؟
وهل وعى المسلمون تحذير نبيهم صلوات الها وساهمه عليه في الحديث
السابق؟

> ومتى سيعي المسلمون كل ذلك؟
> هل يريدون ذلة أكثر ما هم فيه؟
وهل بقي للعرب عنهم في عروبتهم المتشدقدون بها آمال؟

وهل رجع المسلمون عر.هم وعجمهم إلى ما فيه عزنهم وكراهتهم؟؛ كتاب ربهم وسنة نبيهمّ، وأنقذوا البشرية من ويلات الجاهلية، وإفساد الأخلاق، وتسلط التوي على الضعيف، وإحداث الحروب الطويلة لأتغه الأسباب
وإيقادها، وانشغالهم بها عن مصالح الدنيا والآخرة؟.

وهل قارن المسلمون بين الجاهلية الأولى والحديثة، وبين ما كان عليه
 البشرية واستقرارها، وتعاطف بينها وتآخ، ومشاركة الثقنير للغني في مالثـ وكثرة الأموالن، واستغناء النفير، حتى إن الواليم والغني يبحثان عن من من يأخذ استحقاقه من مالل فيمتنع لاستغنائه، مع ما حدث الض من تعاطف بين الأسر وبين التوي والضعيف؟

وهل فكر المسلمون في إعادة شيء ثما عمله أسلافهم الصالحون للبشرية
حتى تستقر وتر جع إلى اللّه وتعبده على بصيرة؟

إن الها خلق العباد ثتو حيده وطاعته، وأرسل رسوله خاتم النيبين محمد صلوات الها وسامها عليه لإنتاذ البشرية من ويلات الجاهلهية وتخليصها منا من عبادة العباد وظظلم الطغاة لعبادة رب العباد و حنه وعدل الإسالام، وما حصل للمسلمين في حروبهم هع أعداء الإسلام المعارضين نششره كان القتلى فيه
 حروب أعداء الإسلام يعدون بالملايين！فأين الحضارة المتشدَّق بها؟！ وهلًّ استحى الناعقون لها والمنخدعون بزخارفها، وخصوصًا بعض المسلمين المنتسبين للإسالام مثن خدعهم السراب، فعسى ألن يتر يتبه الثافلفون ويصحوا النائمون قبل أن يتغاقم الأمر، ويصعب رتق الحرق، فالأمر جد خطير ．

نرجو اللهّ أن يوفق المسلمين ولاة وشعوبًا للأخذ بالأسباب المصلحة والمنجية؛ إنه سميع بيب، وصلى الها على نبينا محمل، وعلى آله وصحبه وسلم．

## نصـائح حـانية

## لا عجب أز يغضّ مخلوعوبـالإبرة ويبلع المخيط!!


 وأشكره على ماعبَّمن من آلائه ووفى.
 والأرض رب العرش عما يصغون، لايُسأل عما ينعل وهم يُسُألون، وأشهـ ألا
 ورسولك عحمل، وعلى آلكه وأصحابه النّين هم بهديه متمسكون، وبعد:
يتباكى بوش على تعذيب سجناء العراق، والإجهاز على هصاب؛ تغطية لما فعل في العراق عمومًا، ويتناسى ما فعل هو وأسا وألافه من قتل الأبرياء، وهدام المدن على أهلها، والإفساد في الأرض، وإعانة الظألمين على ظلمهم في ذلك،
 هشارق الأرض ومغاربها، ويخدعون أنفسهم بالشُعارات الجوفاء والوعود المكنوبة، ويظنون ن أن هذا المكر والخدّاع ينطلي على المسلمين! و ونكن ما دام ام أن النصارى مطية اليهود المذللين همب كل صعب، فلا يستغرب ما ينغذون من أوامرهم وإن ضاعت مصالحهم، وساءت علاقاتهم بغيرهمب، فيكنيهم أنهم أرضوا أسيادهم وكسبوا أصواتهم في الانتخابات، وإن هلك من هلك في سبيل ذلك.
لكن المؤسف أن تُر هذه النكبات للمسلمين من أعدائهم دون أن يكركو ا كلذكك ساكنًا، ولكّن حالمبم يعبر عنه قول الشاعر:

فعسى النّ أن يبعث لندين الإسالام من ينصره ويرفع راية الجهاد في سيبل
 والشّه سبحانه وتعالى وعد بالنصر من ينصره، ولابل من الاستعداد بـا أمر الهّ

 عليهم، فلابد من صحوة على أصوات وسائل التندمير المرعبة من الأعداء، فكفى النطيط في النوم يا هسلمون！فصو اعق الأعداء مهلكة．
فأصلحوا ما فسل من أحو الكمب، واتققوا على كلمة الحق، حكِّموا كتاب
 أنفسكم وباقي البشرية ما تعانيه من ويلات الثمار والتُسِّ والانحالال؛

ورسالة المسلمين في هنه الحياة.

فأرجو الهُ جل وعلا أن يعز دينه، ويعلي كلمته، وأن يكبت أعداءه، ويجعل بأسهم بينهم، إنه سميع بيب، وصلى الهّ على نبينا محمل، وعلى آله وصحبه وسلم．

## 米米米米类

## نصـائح حـانية

## غبـاءالتسلط!!

إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالهّ من شرور أنغسنا
 وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده
 وسلم تسليّ) كثيرًا، أما بعد:
عندما يتسلط فرد أو أفراد من البشر، ويبلغ به الغرور إلى القمة، يتناسى أن هناكُ من يدرك معقاصده وأهدافه، وتلك غباو غباوة! فالرئيس الأمريكي ومن
 الإرهاب بأفتكا الوسائل من الحروب المدمرة للبشر ومتلاكاته، وما جرى في في أفغانستان، وما جرى وييري من اليهود في فلسطين بمساعلة أمريكا أكبر شاهد، وما شنه من حرب على العراق باق باسم التضاء على أسلحة النّمار
 أنه يعارض امتلاكها لغيره من الدولن سوى لليهود المُتصبيين دولة فلسطين! أليس هنا التنا قض من الثنباوة؟ بصرف النظر عن وجود أسلحة دمار
 أم لم توجد.
وهذا النعل وهنه الغنباوة ليست غريبة، فالنصارى منقادون لليهود لا غخيرون؛ فالتوة الضاربة التي أرسلت لأفغانستان وبتى الكثير منهاه، وما أرسل للعراق ليس المقصود منها القضاء على الإرهاب، ولا نزع السالاح الشاملم،

ولا مالاحقة بعض الأشخاص، لكن المستغيد منها هو هذا العدو الصهيويوني،
 النّه ناصر دينه، ومعلٍ كلمته، ولو كره الكاء الكافرون.
ونكن الغريب أن ينخلا بعض المسلمين أو من ينتسب ثلإِسام بهنا المكر والخداع من أغبياء عميت بصائرهم، وأصبحوا لا يميزون ألانون الحق من الباطل، وإن تباكوا على حقوق الإنسان، فالإنسان مقصودهم الأول بآلاتهم المدمرة، وآثثارها في الإنسان شاهدة، وحضارتهم المدمرة للبشرية ومدنيتهم

 ومن ليس هم من يدافع عن حياتهم وكرامة إنسانيتهم أو من تعقدت حمن حياته
 من حوله، وهذا من مكر أعداء الإسالام بالمسلمين، وإدعائهمبم مكافحة
 المتتج من قبلهمَ والنذي استعملوه في بلاد المسلمين، ومع هنا تنطلي هذه الادعاءات على بعض المسلمين!.

 عداوة الثدين، والمسلمون أعزاء بدينهم وتعاليمه السامية، وكثيروون بأعدادهم إذا صلحوا، وبشروات بلادهم إذا أحسنوا استثلمرها وتصريغها، ولم يما يمكنوا
 المسلمين، حتى سلبوا الكثير منها بطرق المكر والخداواع!. والمؤمن لا يلدغ من من جحر مرتين، فكفى ما مر، وعلينا أن نستيقظ من سباتنا العميق؛ وأن نصلح ما

## نصـائحـحـنية

فسل، وأن نعود إلى الإسلام الصحيح بعقيدته الصافية وتعاليمه السامية، وننبذ

 إلا الضالال؛ فغي الإسالام حلول ما أشكل، وهو دين النطرة، وفيه صالاح
 الحروبب المدمرة والأمراض الثتاكة والثتنن المتّاحقة．

 وسلم．

类米米米米
|'لحقائق لا تتفغير للظروڤوالأهوأك!!




 بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
عندما يتغلب الباطل في زمن من الأزمان، وتسود الأهواء، يوضع الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، فيخبو صوت الثضيلة، ويعلو صوت الرذيلة. ونحن في هنه الأزمان التي تأجج فيها الصراع بين الحق والِّ والباطل نرى صو لة الباطل وانتفاخه، وقلب حزبه للحقعائق، ومن ذلك مان الما




 وعندما بهب المسلمون لإنقاذ الكثير من المشر وخصوصًا المسلمين المُتساط عليهمّ وتتكون الهيئات والمؤسسات الخيرية، وتجمع الأموالن من المحسينين

 هشرد، أو يتيم فقد عائله، أو إمر اة فقلت زو جهها، أو شيخ كبير لا حول له له ولا قوة؛

بسبب ما فعله الإرهابيون الحتيقيون أعداء البشرية على مستوى الحكومات والمنظمات في أمريكا وفي دولة فلسطين التي احتلها الئهود الثاصبون الما
 وتعمم الاتهام على كل مؤسسة خيرية لما علاقة بالإسالام والمسلمين، وتطان المالب
 الجاهل أمور دينه ودنياه ليحيا سعيدًا في دنياه وأخراه، فهل يعقل أن يكون يلم من هن هنه حاله إرهابيًّا، أو يفكر في الإرهاب المزئعوم؟!



 والمنظطات الكافرة، وصرف الأنظار عنهم، وإشغال العالم بإلنصاق التهم كلمسلمين، إن الأصل في هذه المؤسسات الخير؛ لمسيمها وأعالمالما والواضحة الما وآثارها الحسنة.

إن إلصاق التهم بهنه الجمعيات يكتاج إلى دليل، وإلصـاق التهمةة بواحدة






 يكني المسلمون ما مر بهم من ذلة أمام أعدائهمه، وما أحلثوه من تغريق

وشقاق بينهم، وتصنيفهم بين عدو وصديق، فهم أعداء في الحقيقة، فالعداوة عداوة الندين، والهُ سبحانهَ وتعالى يقول:


كقد آن ثلمسلمين أن يعودوا إلى الهّ بصدق، ويصححوا أخطاءهمه؛ لاسيلا فيلا يتعلق بالعقيدة وأحكام الشُع، ويعلمو اعلمّا يقينيًّا أنه لا عزة ولا ولا



 جل وعلا:




 من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، ومن وسائل الحغاظ على الأمن

 فسعادة هنه الأمة يكون بالامتثال بأوامر اللّ، والانتهاء عن مناهيه، وعزتها وكرامتها في ذلك.

أرجو النّه سبحانه وتعالى أن يعز دينه، ويعلي كلمته، ويكبت أعداءه؛ إنه سميع جيبب، وصلى اللّه على نبينا حممل، وعلى آله وصحبه وسلم.

## نصـائحعحـانية

## الإرهاب الر سشي!



 صلّ وسلّم عليه، وعلى آله وصحبِه ما أهلَّ صبح أو أطلَّلَّ مَساء، وبعد:


 من يتزعم الأمور أنه لا إرهاب إلا من جهة المسلمين. وهكذا يكون الأمر عند من يفتح عينًا ويغدض الأخرى.
أهما الإرهاب من قبل الدول المُسيطرة ويعض شعوبه فلا يعد إرهابا؛



 العالم أبمع؛ لأن هذه المجازر رسمية من وجهة نظر هؤ لاء الإرهابيين !



 حدوده؛ كا في فلسطين ولبنان، وأمرًا داخليًّا كا في الشُشيشان؟

## نصائح حانية

وهؤلاء الأعداء لا يسمون الإرهاب إرهابًا إلا ونسبوه إلى البلاد الإسامامية وهذا قولمب في كل حين وكل مناسبة.

إذا الحرب بين كفر وإسامه، ولا حلول إلا بالعدل النّي أنزله الهّه، فالحاكمية لهّه بإقامة عدله وشرعه على جميع خلقهه، وليس لأهو الماء البشر، والمسلم النّي يعتقد أن اللّه هو خالثة ورازةه، وهو المستحق للعبادة وحذه، فلا سلطة لأحل عليه إلا بالإسلام وتعاليمه السامية التي تضمن له السعادة في الثدنيا والآخرة، ولِيس ذنبا أن يقول ربي الهّه.

والكافر بربه النذي خلقه ورزقه وخضع لغيره؛ فإنا أتي من قبل نغسه، والنّه يولي بعض الظُالمين بعضًا.
إن الأمر واضح، والمغالطة والمكابرة لا تجدي شئُّا، وإنَّ حل هن هن الْ المشُكلات البشرية لا يكون إلا بـا شرع خالْقها؛ لأنه هو النذي يصلحها في كي كا .مكان وزمان.

فهالا فكر أعداء اللّه فييا شرع الشّه، وحكموا أمر الشّه في خلقه وأراحوهم؟ فقد كناهم ما جربوا منا يخالن أمر اللّه وشرعه. بقى أن يعرف المسلمون حكومات وشعوب أن عليهم مسؤولية كبرى منا تعانيه البشرية؛ حيث أضاعوا واجبهم بـا يجب أن يكون في أيدهمه، وهو التوة المرهبة لعدو الهّ وعدوهم التي أمر الهّا بإعدادها.

 من أسلحة ووسائل نتل ومصانع لنذلك وتعلم وتعليم.

## نصائحجحـانية

فإن القوة إذا كانت في أيدي المسلمين الصادقين مع الهُّ الحكماء في أفعالهم
فإنها تكون صالاحًا للبشرية.

فالمسلمون أعقل من الكفار؛ فالمسلم يستعمل قوته وعقله في صالـ الح
 الصبيان ولا الضعغاء من لُسس كه رأي في محاربة المسلمين، حتى الأسرى من المحاربين يعاملون هعاملة حسنة، وقد يكون أسرهم سبّا مبّا في سعادتهم إذا
 الحرث والنسل، بخالاف الكفار النذين ينعلون ما بهلك الحـر الحرث والنسل، ويخرب البلادد، ويفسل الأرض، وينغقون المليارات في صنع وسار المائل الهندم والتندمير، ثم ينغتون المليارات للتخلص منها، مع أن الكثير من البشر يموتون المون جوغًا، ويشردون في الصحاري بسبب الحروب والإرهاب المبرر كه بالإرهاب. فهل يبر للإرهاب بالإرهاب؟
وإذا كان البعض من المسلمين يتهم بأعمال تخالف تعاليم الإسالام، فهلا اقتصرت العقوبة على المخطئ وحذه؟

ولماذا تنسب أعحالنه للإسلام؟
وكيف يتباكى أعداء البشرية على حقوق الإنسان وهم يقتلون الإنسان؟ إن هذا والهُ لهو التناقض والمغالطة! فهل يقال: إن هؤلاء عقلاء؟

 ييصرون هدى، ولا يسمعون ولا يعتلون) اهـ.

فقد كفروا بالّه فأعمى أبصارهم، فالعمى الحقيقي هو عمى البصيرة لا عمى البصر، فأين العدل والإنصاف؟

ولا غرابة أن يتساكت أعداء الإسام والمسلمين على ما يفعله بعضهمـم
بالمسلمين؛ فالكفر ملة واحدة، والمسؤولية تقع على المسلمين أنفسهمـ، ولابد
 ينصره إن الله قوي عزيز ．

وصلى اللّه على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم．
米米米米

## نصـائحـحـانية

## حرب العنـاد وآثـارها السيئة!

 ضمائر النغوس، وخوافي الأعمالن، ولا نحيط به علمّا، الهّ لا إله إلا إلا هو له
 عبده ورسوله، صلى الهّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًّ كثيرًا، وبعد:
 فقد تكون شخصية دافعها حب الظهورر، وقد يكون دافعها حب التّسلط، وقد


 سيترتب على تحيق مطلبه؛ لاسييا إذا كان في كلا الُطرفين من يتعصب لهنا الشُخص، وإن كان تعصبًا أعمى.

فمثل هنه الحرب ستوقد بثروات البشر وتزداد إيتادًا بالمزيل من البشر


 الإسالمية، وبغداد خير شاهد على ذلك! والتضاء على كلِّ قوة حربية؛ فالعراق معروف بشجاعة رجالله وقوتهم، وهو ما يخيف دولة اليهود في فلسطين المغروسة من قبل تلك الدولتين، فهـا تحافظان على تلك الشُجرة الحْبيثة، اجتثهيا الهُ من أصلها.

ومن النلائل على ذلك ما فعلته تلك الندول من اعتداء على مغاعل
العراق، وياليت رئيس العُراق انتقم هلذا الفعل في حينه فكان عنده المبر والسبب فبدأ بالعنو قبل أن يبدأ به، وكان الأعداء حسبوا لنذلك ألف

ومن أهداف هنه الحرب：قمع صحوة الإسالام، وإضعاف المسلمين، وقد ظهر ذلك على لسان الرئيس الأمريكي حين أعلن صراحة：أنها حربٌ صليسة، وما جاء على لسانه أيضًا：أنه يريد أن ينتقم من الرئيس العراقي؛ حيث أراد قتل والنده．

ومن أهناف هذه الحرب ودوافعها ما ألصق بالمسلمين من اتهام
بالإرهاب المصنف على رأيه، والتضاء على أسلحة الندمار الشُامل في الثعراق، ويتخذ من ذلك ذريعة ووسيلة لاستخدام أفتكا أسلحة الثدمار المصنعة لنديه، ولعله يقصد تجربتها في بلاد المسلمين، وتدمير منشأتهمب، وقتل أطفالهم
 بلاده، ودولة اليهود من تلك الأسلحة．

كعل هذا الطاغية يعرف أن شئُّا من الأسلحة التي جلبها من بالاده حينما كان يرغب في تدمير هنه التوة الإسالامية فخشي أني أن يكون بقي من هن هن الْن


 الندولية والرأي العام، وكان في ظنه أن المعارضة العُراقية وبعض الشُعب العراقي سيستقبله بالزّهور ．

ولعل هذه خدعة اليهود له، ولكن حينىا بدأت الحرب، وظهر جليًّا واكتشف عكس ما ظن، هل تراجع وبرر لنذلك بـا يكظ ماء و جههـ المشئوم؟ أم أن العناد سيطر عليه، وأفقده الشُعور بالُعو اقب، وأخذ يلك المدن برن بـا فيها من بشر ومنشآت، ويستنجد بغيره من يؤيله في ورطنته، ويهدد بعض الدندول


 إسامية وقوة مرهبة للعدو، فيكون بذلك قد قطع على العدو خط الرجعة
 ثم بعد ذلك يكون لنى الرئيس العراقي فرصة لمحاسبة النغس، والنظر في وضع بلاده، ومن أين أتى فتلك موعظة.
والعاقل ينظر في العو اقب من المقدمات وأسبابها، وابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كا أخبر بذلك نبينا محمد صلوات النّه وسالامه عليه.

ولكن مصيبة العناد قد تطنى فيكسبها العدو، ولاشك أن هذا ما أراده
 وقع فيه، ولكن فيها سالامة من الحرب المُمرة وعو اقبها للطر فين والتي لا زالت قائمة، والهُ أعلم بـا تنتهي عليه، نرجو النّه أن يكنب الإسالام والمّسلمين آثار ها السيئة.
 أتوا، وكيف أذلوا، ومن الصديق والعندو النذي يسميه البعض صديّا صنيًّا، فالعداوة عداوة الْدين، ويقال: صديقك من صدَقَكَ لا من صدَّقَكاك، والنّه جل

 إلى الهّل بصدق، وأن يتحناوا مع بعضهم البعض، حتى ينجحوا في تكوين قوة
 البشر لا بـا يفسلها، فإنهم أصحاب رسالة فرطوا فيها．
ولعّل هذه الحوادث تكون حافزًا للعودة إلم جكدهم وإنتاذ البشرية من ويلات وغططات أعدائها؛ فإن البشرية اليوم تُد أعناقها لمنقذ من أو حال طغاتها المفسدين لأخحالاقها، المفسدين في أرضها، المستحوذين على أقواتها، والمرعبين لضعغائها．
نرجو الهنه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إليّه ردًا جميلًا وأن وأن يكبت أعداءهم؛ إنه سميع بيب، وصلى الشّ على نبينا عمما، وعلى آلى آله وصحبه وسلم．

类米米米

الحمد لهّ النذي أوضح منهاج الحق ثلراغب، وكشف ظلما ولمة الباطل
 بالمصائب.

وأشهـ أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك كه، ولا ضد ولا ندولا شبيه ولا



 وكأن من أصيب لم يكن له ذنب يستحق العقاب عليه، وأسند ما أصابه إلى عدد من البشر يعدون على الأصابع، ونسي ما حل بالأمم الكافرة الطاغئ الباغية ما قصه الWّه في كتابه العزيز من ويلات بات بسبب كفرهم وبم وبغيهم وطغيانهم، وتنوع الأسباب والعقوبات، وما حدث لأكبر دولة ولة في عالم اليوم؛ والتي بلغت قمه التوة والتُتنية والرصد والتّجسس على يد أفراد معلوردين
 منغنه وهويته، ويعد ذلك موعظة لو وجلد من يتعظ، ووسيلة لمحاسبة النغس والرجوع للأكسباب وإصالح ما فسد.
إن ظلم وطغيان بعض البشر على البشر من أسباب هالكُ ودمار الظالمين



 ．
وقد جعل النّه النذل والخضوع له سبحانه وتعالى لا أن يخضع ويذلْ بشر
 وأعراضهم وعقولهم وأموالهم وأنغسهم في هنه الثدار من المخاوف، ورز قهم من حيث لا يحتسبون، قال تعالى：
 الآخرة بمنه وكرمه．إن الإتزام بشريعة الإسالام وتعاليمه هو طور طريق السعادة
 وأعداء البشرية، وألصقوا به وأهله التهم！فمبجرد وقو وقوع ما وقع ثارت ثا ثائرة أعدائه وألصقوا كل جريمة إلى المسلمين، واتهموا الإسالام بعدم الصالاحية لذا الزمان．

ولا شك أن هذا افتراء واعتراض على الله سبحانه وتعالى الني خلق الكون وما فيه، وعلم مصالـح البشر وما يصلحهم في في كل زمان ومان ومكان، وإذا

 كان حقًّا أو باطكاًا، وإذا كان ما حا حدث تسبب فيه إرهابيون فلابد من من تعريف هنا الإرهاب، فالإرهاب قد ينسب إلى دولة－وهو إرهاب داب دوله－؛ كـا ها هو




## نصائحجـانية

 في فلسطين ضد الشُعب الفلسطينيي، وعلى الشُشيشان من الروس، وعلى النى الشُعب الأفغاني، فأين العقول وأين الإصلاح لفذا الإفساد في الأرض؟


 يتخوضون في مالّ اللّ بغير حق، فلهم النار يوم التيامة، رواه البخاري.
 ثم تنفق الأموان الطُائله في التخخلص منها ومعالجة أثار ها طبيّا؟؟!

$$
\begin{aligned}
& \text { أليست الوقاية خير من العلاج؟! } \\
& \text { ثمبلم تصنع تلك؟! }
\end{aligned}
$$

أليس للبشر كا يقولون، ولإِنسان المظلوم والمشرد في الصحاري
والمخيلات وانكهوف؟!

إن البشرية لن تحقق ساعدتها إلا بتحقيق العدل، والعدل أساس من
 يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: ايا عبادي، إني حرمت الظظلم على ثنفبي،

 أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا وان عحارمهم"،

 تحجزه أو تمنعه من الظظلم؛ فإن ذلك نصرها رو راه البخاري.
 من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؛ فإنـ
 ثإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الشه افقرض عليهم صدقة تؤخلذ من
 واتقق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الشّ حجاب｜．

إن صالح البشرية وإصالاحها لا يكون إلا على ضوء تعاليم ربها النّي
 تعقيدًا، فالحل في الإسلام وتعاليمه، والحق في الإسلام، وما بعد الحق إلا الضهلال．

وصلى النها على نبينا محمل، وعلى آله وصحبه وسلم．

## نصائحجحـانية

## ماذأ) ينتظر المسلبون عموما وألعرب خصوصًا؟!

الحمد شله النذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله المه الحمد في الآخرة،


 تبعهم بإحسان إلن يوم البعث والنشور وسلَّم تسليًّا كثيرَّا، أما بعد: كان الكثير من العرب يتظظرون ما سيقو له الرئيس الأمريكي عن قضية


وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن رأيه في قضية فلسطينمين، وأملى
 للمسلمين أن يتحناوا على كلمة الحق، وينبذوا الحلا الافات التي أجج نارها

 تنغيذ حقدهم؛ ويذلوا من استذل همّ، ويخيغوا من يخافهم مكن ضعن


فعلى المسلمين جيعًا عربًا وعجّا أن يتقوا الها في أنفسهمَ، ويرجعوا




 والعقد ـ أن يكتمعوا على كلمة الحق إذا صلحت النية النية وصدقت العزيمة، فيعيدوا بجدهم وينشروا العدل والصالاح كا كان لأسالافهم من كانوا

 الحق على الباطل، فالحق واحل، وما بعد الحق إلا الضالال المبين.
 يكني عداوته وكان أسلوبه يعتمد على الخدّاع والمكر فيل مضيا مضى، أما الآن فقد كشر العدو عن أنيابه بعد أن عرف حالة المسلمين وما هم عليه من ضعف
 فيه إلى كتاب الها وسنة نبيه صلوات النّه وسالامه عليه فالمل فيهر)، والنصر مرهون بنذلك.

أما إن بذلوا أنغسهم، فـا بقي ثلذلة موضع قدم لُدوهمم، فعليهم أن
 فمن خاف البشر أذلوه، ومن خاف الله أعزه، وحياة النذلة موت، وحياة
 وهم المحتاججون إليه، وناصر دينه بأوليائه الصادقين والمُجاهدين في سيبيله، فالسعيد من عرف قلر نغسه ومهمته في هذه الحياة، وأعزها بعا بعز الهّه ولم ينلها بإذلال البشر وتحكمهم بالغرور والخطرسة، وإلصاق التهمر بالإسالام والمسلمين عمومُّا، وإن فعل بعض أفراده ما يخالنف أوامره ونور ونواهيه، فعقابه في شرع الهّ متصور عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى.

## نصائحجحـانية

وما يفعله الكثير من غير المسلمين بالمسلمين وغير المسلمين أفظّع وأبشع، ، ونكن كا قال الشُاعر：
فعين الرضـاعـن كـل عيـب كليلـة كا أن عين الـــخط تبــــي المســوئ
كا أن الهوى يعمي ويصمه، والخقد على الإسالام من أعدائه جنون وتياره عاصغ، وما يفعله أعداؤه بالمسلمين وديارهم أكبر شاهند، فلابد للمسلمين من الر جوع إلم اللّ بصدق، وتندبر ما جاء في كتابه العزيز، يقول جل جل وعالا： حِ


 عداء الإسالام والمسلمين، فلابد للمسلمين أن يتحدوا على نصر الإسالام مع إصلاح أحو الهم لْينالوا سعادة الدنينا والآخرة، فقد كناهم ما مـ مر بهم من



 من وُعظ بغيره، والشُقي من ششي في بطن أمه، والنّه لا يظطلم الناس شئُّا ولكن الناس أننسهـمــ يظلمون．
أرجو الهّ جل وعلا أن يعز دينه، وينصر أولياءه، إنه سميع بيب، وصلى وصلى اللّ على نبينا عحمل، وعلى آله وصحبه، وسلم．

## 畨类米米 $\%$

## |'نهوى يعمييويص!!!

إن الخمد الّه نحمده ونستعينه ونستغغره، ونعوذ بالشلّ من شرور أنفسنا


 وعلى آلكه وصحبه وأتباعه أبمعين، وبعد:

عندما يريد شخص تنغيذ مآربه، فإنظا ينظر إليها، ويسمع بعين وأذن، وبهنا فإن ما يسمى بحرب الإرهاب التي تزعمتها أمريكا قد صار بعين وأذن إن إل ميكن أعمى وأصمى، لا ينظر ولا يسمع إلا بمكر اليهود وخخاعهمب، فأحداث أمريكا استغلت من قبل اليهود ضد المسلمين عربهم وعجمهمّ، وجعلوا آثار هذه الأحداث وسيلة لنرض طغيانهم وجبروتهم ومكرهم على المسلمين، فأخذورا يعيثون في الأرض فسادًا دون نظر أو تفكر، فدكَّوا المدن والجبال، وأفسدوا الأرض والمواء، وقتلوا وشردوا البشر من لا ذنب لمّ فيّا اديا ادعت به ضد أشخاص باغتداء عليها إن لم يكن من اليهو أنفسهم أو لهم فيه يد طائلة.
إن مكر اليهود وخداعهم يقلب الحقائق أمام الأعمى الأصم النّي لا لا

 للأبرياء، وإفساد في الأرض والخرث، ولا ولا يرى هؤ لاء اليهوود أنهم بذلك ألصا
 هنه الو حشية إلى أنه دفاع عن النغس، أما النذين يدافعون عن أنما أنفسهم ووطنهم بالحجارة فإنهم - في نظر أمريكا - إرهابيين تصديقًا لليهود حتى في اتهامهم

كلفلسطينيين بأنهم سفينة الأسلحة، ولو قيل: إنها للفلسطينيين ألا يكون ذلك



 للضعيف، ومن يدافع عنه أو يؤيده تقام ضده الدنيا و تقعد.
إن وسائل إعلام أمريكا والتي يديرها اليهود تشن الخمالمات المالكاكرة والمغرضة والشرسة ضد السعودية، والمؤيلة لحق الثلسطينيين في بلاملادهم
 السعودية؛ بـا لما من ثقل، ووقوف مع الحقّ، وقبول وتأئيد، وهذا أكثر ما ما يششاه اليهود من انعكاسات وتأثيرات على أعمالهم الشريرة ضد النفلسطينيين،
 الصهيونيين، وأُيدت من قبل النصارى ومن شايعهم مُن غرس هن المن المن النبتة



 فيجمعوا بين القوة المعنوية والثوة الحسية لإرهاب أعلألمائمم، فلا ينكر هؤلاء الأعداء في الاعتداء عليهم، ولا الوقوف أمام دعونهم للإساملام الذئي جاء

 بأسلحتهم النتاكة، ونشروا الرعب، وأفسدوا الأخلاولا بمدنيتهـم الزائغة،


في إشباع البطن والفرج.

لثد آن لأمة الإسامام أن تعود إلى بجدها، وتتساع بالسالاحين المعنوي والخسي؛ لتخلص البشرية من ويالات الخروب الثنتاكة، والمواد المهلكة، والأخلاق المدامة، فإنها أمة رسالة سامية جاء بها خاتم الأنسياء صلوات ات الثّه وسالهه عليه المبعوث رمتة للعالمين؛ ليخرج الناس من المن الظلمات إلى النور،
 دنياه وأخراه، ومن عصاه شقي في دنياه وأخر اه، قالْ تعالى：
 مُّسْلِمُوبِبِ
 وامثثل أوامره، واجتنب نواهيه، سعد في دنياه وأخراه؛ فأمة الإسلام أمة
 عليه：اببلغوا عني ولو آيةه．
فعلى أمة الإسلام أن تعي رسالتها، وتعيد بجدها، و وتتذكر أعالن أسالافهم الصالحين، وتخذوا حذوهم في علاقتها مع ربها وعلاقتهم فيلا بينهم وتع
 دنياه وأخراه．

نرجو اللّه أن يصلح أحو الن المسلمين، وأن هليهم صراطه المستقيم؛ إنه سميع جيب، وصلى اللّه على نبينا محمل، وعلى آله وصحبه وسلمم．

## نصـائح حـانية

## ذر الرماد في الثيون!!

الحمد لهّه رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالملين،

 والسراج المنير، الثلهم صل وسلم وبار كك على نبينا محمد، وعلى آلكه وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الندين، أما بعد:
عندما يريد الجبارون تنغيذ مآربهم وبسط نفوذهم؛ فإنهم لا يفعلون ذلك
 وضع أقدامهم على أرض صلبة، ينطلقون من خالالها إلى تنغيذ شهواتهمتم المسعورة حتى ولو كانت على جماجم البشر.
إن ما يسمى بحرب الإرهاب؛ الإرهاب المعمي والنّي ألصق بالمسلمينين،
 المعينة على الوصول إلى بغية أعداء الإسلام والمسلمين؛ وهو النيلن الميل منه وأهله:


 أن يوصغوا بالإرهابيين في فلسطين ولو من باب التينطية؟! ولماذا تقام حرب دولية باسم الثضاء على الإرهاب والبحث عن عن أشخاص بسبب ما حذ أمريكا من تفجيرات، يدك فيها دولة قائمة، ويشرد ويقتل شعبه؟؟! فأين حقوق



إسالمية أخرى باسم البحث عن الإرهابيين، ويكرش أعداء الإسلام عليها؟! وما هذا التسلط على المؤسسات الخيرية التي تششر الإسلام وتنغع البشر؟! ألا يوجد مؤ سسات تنصير تضل البشر تساعدهم؟!
إن من ذر الرماد في العيون أن تُظهر قائدة الحرب أمريكا لنو لة مسلمة
 لا تقصد التبض على المتُمـ النّي تتظاهر بالبححث عنه، ويمكن أن تسهل له

 الندولارات، ودكت فيها الجبال والصحاري، وأفسدت الأرض وهو النوا واها أن تقبض على المتهمين؟! إن هذا الني يكدث لا يخلو أن يكون أحد أمرين لا ثالثث لمل:

الأول: أن هنه الدنول قد عجزت بالثنعل عن القبض على المتهمين،
 كا عاقب الأمم الكافرة السابقة. الثاني: أن يكون خذاءًا ومكرُّا وتبريرًا لتوسيع دائرة الحرب ضد دول إسالمية أخرى، والمُصودد هو الإسلام. إن المكر والخداع أصبح سوءة مكشوفة يراه القُريب والبعيل، ويدركه عوام الناس، والمدنية المادية لا تصلح للبشر ولا تصلحهي، ولا بلا بل من خلا ولص
 والكنار لا يصلحون لتيادة البشر؛ لأنهم لا يعقلون ولو كانوا يعقلون لآمنو ا بال山ّ وبرسو له محمد

## نصائحجحـانية

بقي على المسلمين ـ دولًا وشعوبًا ـ أن يتقوا اللها في البشرية الحائرة التيا الميا
أصبحت تهددها أخططار المدنية الزائفة بحروبها الفتاكة، وموادها المالمهالكة،


 وبلد واحد، وقد عوملوا معاملة حسنة ما داموا لم يتتدوا ولم يلم يخونوا، ولم
 أَكّْينِ

إن تعاليم الإسلام هي الأصلح ثلبشرية هسلمها وكافرهاها، فمن أسلم وانتاد لأوامر اللّه وانتهى عن نواهيه، نالل سعادة الثنيا والآخرة، ومن كفر وطنى وبنى شقي في دنياه وأخراه：

فهل يعي المسلمون ومن في أيدهـم الحل والعقد واجبهم نحو دينهم وعقيدتهم، وما يلزمهم نحو البشرية التي أصبح دعظمها علما على حافة الها الهاوية السحيقة المؤدية بها إلى شقاوة الدنيا والآخرة؟！
أرجو اللّه جل وعال أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يخذل أعانداءه وأعداء دينه


## |لمسلمون أتوا مز قبل أنظسهه!

الحمد لهُ أعزنا بالإسالام، ولا عزة لنا بسو ام، وأشهد أن لا إله إلا الهّ

 كثيرَّا، وبعد:
تعيش الأمة الإساملامية في هذه الأزمان حالة من الذلة والمهانة أمام أعدائها من مهود ونصارى وملحندين وغيرهم من أعداء الإساملام، وقد تكالثب الجميع على المسلمين، وإن كان بعضهم لبعض عدو؛ إلا أنهم يمتمعون على عداوة المسلمين، وكأن المسلمين أشباح أمامهم، وحيثما كانوا وصفوهم






يكمبم العدو الحصم في حق مدعيه؟!

إنها النذلة والمهانة التي أصابت المسلمين! والسبب منهم أنفسهم؟ حيث



 العممل لشّ، ومعاسبة النُوس في كل وقت وحين؛ حتى يعود لثمسلمين عزهم

## نصائحجـانية

وججدهم، وينتذو البشرية من ويلات طغاة البشر المفسدين في الأرض كا أنقذها أسلافهم الصصالحون، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بـا صلح بـه أولمها.
كتب عمر بن الحُطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص فقال:





 عليكم في سركم حغظة من الله يعلمون ما تغعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملو الوا



إن البشرية اليوم في حاجة إلى الإسالام وتعاليمه السامية المنزلة من عند
 الصالحين المصلحين العاملين بتعاليمه؛ ليُعرضوه على حتيقته؛ كي يقبل هنهم؟، وليدحضوا شبه الحاقدين والمغر ضين.
إن المسلمين العارفين الإسالام على حقيقته مؤاخذون على المان التّصير في
 من تعلُّم ما جهلوا، وإن المنتسبين للإسالام والمخخالفين لألمأوامره والمرتكبين
ننو اهيه مؤاخذو ن على التنفير منه.

إن معظم البشرية اليوم يعيش في جا جاهلية جهلاهو، وإن هو هم إلا إلا كالأنعام بل هم أخل؛ فساد في العقيدة، وانحالال في الأخلاق، وانحر اف في السلو لك؛ وإن



 بِمَاكَانُؤَيَكَيْبِونَ

إن معظم البشرية اليوم تعيش في خوف ورعب ميا يكيط به من وسائل حرب مدمرة ومهلكة للحرث والنسل، ومشوهة للخلقةة، ومغسدة للغنذاء، فما قيمة الحياة مع الجوع والحُوف؟ والنّه سبحانه وتعالى يقون:
 فيا أيها المسلمون حققوا إسالمكمب وإيلانكم، اجتمعوا على كلمة الحق،
 نبيكم صلوات النّه وسامه عليه وصحابته الكُرام وسلفكم الصالـمالح، فأنتم أصحاب رسالة، واستعيدو ا مهمتكم في هنه الحياة، وأهي وأعيدوا بجدكمب، وتذكروا ما فعل أسلافكم، وما حقتوه من أثر عظميم في سبيل صلاح البشا البشرية وعزتها
 والثننيا، فأنقنووا سغينة البشرية قبل أن تغرق في أو حال الْ الرذيلة، وحينئذ
 بتعاليم دينكم.
أسأل الها جل وعلا أن يعز دينه، ويعلي كلمته؛ إنه سميع بيب، وصلى اللّ على نبينا محمل، وعلى آله وصحبه وسلم.


| $1 \leqslant 1$ |  |
| :---: | :---: |
| 1 1 | الفزو الأعمىا． |
| 15 V |  |
| 10. |  |
| 10\％ |  |
| 107 |  |
| 109 |  |
| $17 \%$ |  |
| 170 |  |
| 178 | نصيحة |
| ivr |  |
| IVY |  |
| $1 \wedge$ ． |  |
| 1入を |  |
| $1 / \lambda$ |  |
| 191 | ） |
| 190 |  |
| 19A |  |
| $Y$ Y 1 |  |
| $Y$ ¢ $\mathcal{E}$ |  |
| $Y+V$ |  |
| Y） | （．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| Yir | ！ |
| Y1\％ |  |
| Y）${ }^{\text {A }}$ |  |
| YY |  |
| YY | غبياء التسسل｜！ |
| YYY |  |
| YYq | 4 |
| HY\％ |  |
| Yry |  |
| Yミ1 |  |
| Yミะ |  |
| YミV | نز اللزماد |
| Yo． |  |
| Yor |  |

