


 $p(x=0$ $\qquad$ $\infty-7$




 －








 －


$$
\begin{aligned}
& \text { 8 } \\
& \text { 上 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - — }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ا } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ؤن: 021-2760374-021-2725673 } \\
& \text { نكّ 021-2725673 }
\end{aligned}
$$

zamzam01＠cyber．net．pk： http：／／www．zamzampub．com ：يبطا

$$
\begin{aligned}
& \text { 万花 }
\end{aligned}
$$

ISLAMIC BOOK CENTRE
119－121 Halliwell Road，Bolton BI1 3NE
Tel／Fax ：01204－389080
Mobite：07930－464843

AL－FAROOQ INTERNATIONAL
36，Rolleston Street Leicestor
LE5－3SA
Ph：0044－116－2537640
Fax：0044－116－2628655 Mobile：0044－7855425358

| $\mu$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| ص | ¢ |
| $\angle$ |  |
| $r$ | ........................................................ |
| ry | ¢......................................................................... ¢ $_{\text {¢ }}^{\text {¢ }}$ |
| rr | ................................................................ ¢ $_{\text {¢ }}^{\text {¢ }}$ |
| yr | ....................................................................... |
| $\angle{ }^{\prime}$ | ......................................................... |
| 94 |  |
| Irr |  |
| irn |  |
| $10 \angle$ | ..................................................................... |
| 176 | ................................................................... |
| IL? | ..................................................................... |
| 1A1 | (Q) |
| $19 \%$ | ............................................................ |
| 194 |  |
| ML | ............................................................................ |
| Pr. | ............................................................................................. 6 故 (9) |
| FYL | ......................................................................... |
| rr* |  |
| rra | كa كـتب الآدلب |
| גז\% | ................................................................... |
| rrn |  |


| 0000 | . ${ }^{\text {c }}$ |
| :---: | :---: |
| rar | ................................................................................ 6 |
| ran |  |
| Myr | ...................................................... . |
| MYA | .......... . |
| r $\angle T$ |  |
| r $\angle 0$ | .......................................................................................... |
| rar | (9) |
| rar |  |
| rir |  |
| Mid | ............................................................................ . . . . |
| M19 |  |
| rra | ............................................................ . . . . |
| rra |  |
| ray | (19) الضّ |
| rys |  |
| $\mathrm{r} \angle \mathrm{r}$ | $\qquad$ |
| $r \angle \Lambda$ | ............................................................... |
| rıL | ........................................................................... |
| rar | .............................................. |
| r** | ..................................................... |
| rir | هغ كتب اليرقاق .. |
| rra |  |
| ral | $\qquad$ (1)اميراورحصكا بابان |
| P'QY | ............................................................. |
| rup | ............................................................................................. |






 $-6<\pi$





 -
.
 ن.



مُمْ ما ما

"لقد منّ اللهُ على المومنين اذ بعث فيهـمر رسولا من انفسهـمر يتلوا عليهـم اياته ويزكيهـر ويعلمهـر الكتتاب والحكمر."


 ;
"حتى الحكمة يعنى السنة قال الحسن وتتادة ومقاتل آبن حيان وابوماللب وغيرههـر." (تغرابن كثير):

 "الجكمة هى السنة باتفاق السلف:" (كتاب الرزح)

קٌ آن اورحميبش لازم ولززوم بّى

 طم

-


 بوج

ان انى مُوءئ
 پا



(1) ماحب



 التمامبات大





 جا ح
 صلى الله تعالىى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.

ن
كِ
بامد.צ่ري-

كتابـ الإيـمان

(1 - - r
 **
 رول الشِ




 *
 بَ






الفصل الاول عَنُهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرَ ذَاتَ يَوْمِ الُِ طَلَعِ عَلَيْنَا رَجُلِ شَدِيدُ بَيَاضِ اليّيَّابِ، شَدِيُدُ سَوادِ











 قَالَ: فَاخَبْرِنِّ عَنِ الْإِحُسَانِ. قَالَ: (آَنْ تَعْبُدَ



 يرايلمَ
 يـ




花

 تِّه









 فَاخْبُرِنى عَنِ اَمَارَاتِهَا قَالَ: (آَنْ تَكِدَ الآمَمُ




 دِيْنَعُمُ). رَوَاهُ مُسِلِمٌ.



 عِلُمُ السَّاعَدِ وَيُنِّلُ الْغَيْتَ عَلْيهِ.运


 ©®®

寝




بَ"(بخارى, بسلم)







(\% بارى,


 تاملوّكل سـزيارهموبن

الصَّلوةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَوِّ، وَالُجَجِّ، وَصَوْرِ
رَمْفَانَ). مُتَّفَقْ عَلَيْهِ




 عَلَيْهِ. عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ: آلمُسُلِمُ مَنْ سَلِمر الُمُسُلمُوُنَ مِنْ





الُمُسْلُِوُنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِه).
(7) - V



（V）－ 1 ال山 الش

 رول بنهـ





تَجْجَمَ：＂
ارثرازُمايا رول الشا相

号


 نرانف بيرى（رسات كى）جز
 （ ${ }^{\omega}$ ）
 الشا （1）





 قَالَ：قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّةِّ：









 اورال كاوب?

 وَآلُعبُدُ الُمْمُلُوُكُ إِذا آَدُى حَقَّ اللّهِ وَ حَقَّ


 عَلَيُه.




 .


 اللِ קز:



 قَانَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسْلَّهِّ:

 الصَّلوةَ، وِيْوَنُوا الزَّكَوةَ فَاِذَا فَعَلُواُ ذلِّكَ عَصَمُوُا مِنِّ دِمَاءَ هُمْ وَآمُوَالَهُمُ الِاَّا بِحَقِّ



 صَلَّل صَلُوتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَاَ، وَآَكَلَ

 الْبُخَارِيُّ.
(بخارى)






 كرو


( ${ }^{\mathrm{N}}$,







 عَلَيُهِ.
 ك.











 حَتّى دَنْى مِنْ رَسَّوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ

 بي؟ آپ




 .

 ذ

 ت آب


艮











 مِنُهُ نَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّلَ اللّهُ عَلَيُهِ
 عَلَيُهِ.
(IT) - IV عَنْهُما، قَالَ: إِنَّ وَفُدَ عَبُدِ الْقَيُسِ لَمَّا آتَوْ النَّبَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّرَ قَالَ رَسُوُلِّ

 بِالْقُوْمِ. اَوْ: بِلُوْفُدِ غَيُر خَذَايَا وَلَا نَدَامَى)،
 الِلَّ فِى الشَّهُرِ الُحَرَامِ، وَبِيْنَاَ وَبَيْنَكَ مُنَا


 -
 ال

 بإتل 6




 كثُ
 ركنا اروالنغيت






؛ِّ)"









 ?






 جزات مركيو ك.






 ورتِ ذ
 بي بو،


 الُمُصَلْنَ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَّ (ياَ مَعْشَرَ



 الُحَازِرِ مِنُ إِحَدَا كُنَّ). قُلُن: وَمَانُقُصَانَبُ دِيْنِنَا وَعَقُلِنَا يَا رَسُوْلَ اللّهِ قَالَّ (آَلَيُسَ
 قُكُن: بَلى قَالَ: (افَذلِلِكَ مِنُ نُقُصَانِ عَقُلِهَا

宛 دِيْنِها). مُتَّفَقَ عَلَيُهِ. كيا يجّ ورست ب- آب $-s=$




 ? جُلا










بإكّبل"(بخارى)









 ك,


 ك ر رول

 **





 رول الشِ







كُنُتُ رِدُفَ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ
 الرَّحُلِ، نَقَالَ: (يَا مُعَاذُا هَلُ تَدْرِيُ مَا حَقَّ اللّهِ عَلْى عِبَادِهْ وَمَا حَقُّ الُعِبَادِ عَلْى اللّهِّهِ




 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

النَبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَّ، وَمُعَاذُ رَدِيُفُهُ عَلْى الرَّحُلِ، قَالَ: (يا معاذا) قَالَ: لَبَّيَكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ وَسْعُدَيُكَ قَالَ: (ياَّ معاذها) قَالَ لَبَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ قَالَّا (يَا معاذا)؛


 ووزخ كَ




كرويا تَا"(جخارى,وسم)
 الشِ

 ¿ ن (


 آت ذ خزا .






 اللّهُ عَلَى النَّارِر). قَالَ يَارَسُوْلَ اللّهِّا افَفَهِ أُخبرُ




 اسْتَقْقَظَ، فَقَالَ: (مَامِنُ عَبْدٍ قَالَ: لَآلِّهَ الِلَّ اللّهُ تُمَّ مَاتَ عَلْى ذلِكَ الِاَّ دَخَلَ الُجَنَّةَ).







الشِ









之 نـول السِ






 يعلومثنـ



وُحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُوُلُه، وَآَنَّ عَيُسُى عَبُدُ اللِّهِ وَرَّوُلُهُ
 رِّنُهُ، وَالْجَنَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ اَدْخَلَّهُ اللّهُ الُجْنَّةَعَلى مَاكَانَ مِنَ الُعْمَلِّ). مُتَّفَقُ عَلَيُهِ.
(YV) - YА وَعَن عَمْرِوبنِ الُعَاصِ رَضِىَ
 وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ: ابُسُطُ يَمِيْنَكَ فَلُخبَايِعَكَ،







مُسْلِمُر.




,
 رول اللِّ


 ,






 .之




الفصل الثانى
(YN) - YQ عَنُ مُعَاذٍ رَضِنَّ اللّهُ عَنُهُ، قَالَ:






 الُخَطِيُّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءَ النَّارَ. وَحَلْوةُ


 بِرأُسِ الآمُرِ وَعُمُوْدِ وَذُرُوْةِ سَنَامِهِ؟) قُلُتُ: بَلْن يَا رَسُوْلَ اللّهِ! قَالَ: (رارَّرُ الاَمْرِ الُإِسَلَّمُ، وَعُمُوُدُهُ الصَّلَوةُ، وَذُرُوَةُ سَنَامِهِ

 فَقَالَ: (اكُفَّ عَلَيُكَ هلذَا) فَقُلُتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِا









(ج)





اياننكوكّك كريا(إبواور)
 وَمَنَع لِلهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيمَانَ). رِّاهُ

آبُودَاوَدَة



迬

 اسُتَكُمَلَ إِمَانَهُه).
 قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّةرَ:
 اللّه)،. رُوَهُ ابَوْدَاوَدَ
 —







 رول اكم




 ذ


 ب)
(Y7) - YV


قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَّ: (الُمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَرَ الُمُلِمُوُنْ مِن لِّسَانِّ




 هُجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَب)،



 شُعْبِ الُالِيمَانِ.

الفصل الثالث
 اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رسُوُلْ اللَّهِ حَلَّى

 عَلَيْهِ النَّارَ). رُوَاهُ مُسِلِمر.

الُجَنَّة）．رُوَاهُ مُسْلِمُرُ



كرة بِ؟ آب
و0 ورز亡

 ال山⿸厂⿱⿱㇒日小心



 ت


 عكوّل


 ي吾

قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَالُمُوُجِبَتَانْ قَالَ：（امَنْ مَّاتَ يُشُرِكُ بِاللّهِ


شَيُنَّا دَخَلَ الُجَنَّةَ）．رَوَاهُ مُسُلِمٌّ
 قَالَ：كُنَّا قُعُوُدًا حَولَ رَسُوُلِ إللَّهِ صَلَّى اللّهُ
 عَنُهُمَا فِى نَفِّرِ، فَقَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ
 وَخَشِيْنَا اَنْ يُقُتَعَع دُوْنَنَا، فَفَزِعْنَا فَقْمُنَا، فَكُنُتُ اَوَلَّ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ اَبَتْغِّ رَسُوْلَ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وِسَلَّمَر، حَتّى آَتَيُتُ




 فَقُلُتُ：نَعَمُ يَارَسُوُلِ اللَّهِ！قَالَ：（مَاشَأُنُكَ؟؟） قُلُتُ：كُنُتَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا فَقُمُتَ فَابَطُأَتَ

 **






范









 .






 فَكَانَ اَوَلُ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرْ فَقَالَ: مَا هَاتَاتَانِ
 رَسُولِ الللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّهِ بَعَثْنِيُ
 مُسْتَيْقِنَا بِهَا تَلْبُه، بَشَّرُّهُهُ بِالُجَنَّةِ، فَضْرَبِ







 اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَّ: (ايَا عُمَرُ! مَا مَا

 $=$ = $=$






 جنت كَ بثارت ويـع؟ آب



\&
 رتج ) رولٍ










 فَخَلِّهِمُ يَعْمَلُونَ. فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ حَلَّى

.



إلاَّ اللّه). روَاهُ اَحُمَدُ.
1 1

 كَادَ بَغُضُهُمُ يُوَسِوسُ قَالَ عُثُمَانُ: وكُنْتُ
 فَلَمُ اَشُعُرُ بِبه، فَاشُتَكَى عُمَرُ الِّى آبِّى بَكُرٍ











 "تغلت ربول السِّ
 ك رول الذ ; ك


ك
 الشِ






( $z_{1}$



人








 رول
多





اَحْمَدُ



 تُرَجمَمِ بَابٍ.














الشِ



 ذز





 ？



حصـ＂＂）
 ال山⿸厂⿱⿱㇒日小心




 عَنْهُ، قَالَ：اتَتُتُ رَسُوُلَ اللّهِ حَلَّلَّ اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ：يَارَسُوْلَ اللَّهِا مَنْ مَّعَكَ عَلُى

 الطَّعَامر）．قُلُتُ：مَالإِيْمَانُ؟ قَالَ：（الطَّبَّرُّرُ
 قَالَ：（（مَنْ سَلِمَ الُمُسِلِمُوْنَ مِنُ لِّسَانِّ وَيَدِه）： قَالَ قُلُتُ：اَىُّ الْإِيُمَانِ اَفُضَنُ؟ قَالَ：（اخُلُقُّ
 （（طُوُلُ الْقُنُوُتِ）．قَالَ：قُلْتُ：اَىَّ الُهِجُرَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ：（آَنْ تَهُجُرُ مَاَكِرَ رَبُّكَ）．قَالَ：
 عُقِرجَوَادُهُ وَامُرِيقَ دَمُهُ）قَالَ：قُلُقُ：اَىُّ السَّاعَاتِ اَفُضَلُْ قَالَْْ（اجَوْفُ التَّيْلِ
 عَنْهُ، قَالَ：سَمِعُتُ رَسُولِ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ




ذ ون كيا يا رول الشِ
قَالَ: (ادُعْهُمُ يُعْمَلُوا). رُواهُ اَحْمَدُ.

(EV) - E^
隹




 ون كيا يا رسل الشِ石
 لَهُمُ مَاتَكُرْهُ لِنْسِكَ، رُوَاهُ اَحْمَدُ اورج كوامپِ

ك
(1) باب الكبائر وعلامات النفاق
كبيره گناءول اورنفاقكى عالمتو كَ بيان

 レن



 تيربا











الفصل الأول

 الذَّنُبِ أَكُبرُ عِنُد اللَّهِ قَالَ: (آَنُ تَدُعُوْ لِلّهِ
 تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشُيَةَ اَنْ يُطُعَمَ مْعَكَ)، قَالَ: ُُمَّ أَىّْ قَالَ: (آانُ تَزانِيَ حَلِيُلَةَ جَارِكَ).

 حَرَّرَ اللّهُ الِاَّ بِالُحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ مُتَّفَقْ عَلَيْهِ.
 عَنْهُمَا، قَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 الُوَالِدَيْنِ، وَتَتُلُ النَّفُسِ، وَالْيُمِيُنُ الْغُمُوُسُ



مُتَفَقْ عَلَيْهِ.




 والناباءْ

 (
 رول أكم
 پِ






ror - (0) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى



 الِيَهِ فِيُهَا آبُصَارَ هُمُ حِيُنَ يُنتَهِبْهَا وَهُوْ


 عَنْهُما، (ولَّاَ يَقُتُلُ حِيُنْ يَقْتُلُ وَهُوْ مُوْمِنُّ)


罗 ب- ابن عابا



 ק户
 تَزَجَمَ:"حزت البوريه .





 (بخرى, (بر)





 اللّهُ عَنْهُمَا، تَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ

 =



 غَدَرَ، واِذَا خَاصَمْ نَجَرَ). مُتَّفَقْ عَلَيْهِ.









 آبِ

 (a)




الفصل الثانى



 سَمِعَكَ لَحَانَ لَهَ اَرْبَعُ اَعُيُنِ فَاتَيَا رَسُوْلَ اللّهِ
 بِيْنَاتٍ، نَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ






تّها










 كز





ايكانركنا""(إبراوزر)


 *

الزَّحُفِ، وَعَلَيُحُمُ خَاصَّةَ نِ الْيَهُوُدَ اَنُ لَّ






 قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَتَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَر:

 الُالِسَهَمِ بِعَمَلِ. وَّالُجِهَادُ مَاضِ مُنْذُ بَعْثِنِيَ



بالُآْدَارِ). رُوَاهُ ابَوْدَاوَدَّ
 قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّهُرْ
 رَاسِه كَالظُلَّهِ، فَاذَا خَرَجَ مِنُ ذلِّكَ الُعْمَلِّ


تتيمن


 بالـ-


 ٪ايُيل كى جُ







 (宊)

الفصل الثالث








 حَلَّ سَخَطُ اللِّ، وَآَيَّكَ وَالْفِرَارَ مِنْ الزَّحَّفِ وَاِنُ هَلَكَ النَّاسُ، وَآذَا آَحَابَ النَّاسَ مُوْتُ



فِى اللهِ). ـرَواهُ اَحْمُدُ




（Y）باب فی الوسوسة
وووسك كيان


تَّج⿱二小欠：＂出 （苋

كَ- (: باريّايّم)

تَجْجَ：＂ － ي

 ，آقّ آب
（ ．之 ن和

الفصل الاول



 عَكَيْهِ












，


رول الل

 چِ．ج







 رول الش وسارى ب٪



حَتّى يُقَالَ：مذَا خَلَقَ اللّهُ الُخْلُقُ، فَمَنِّ
خَلَقَ اللَّهُ فَمْن وَّجَدَ مِنُ ذلِكِكَ شَيُنًا فَلْيُقُلُ：

（0）－TV




 رَوراهُ مُسْلِمُرُ


 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ．
 قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّرَ：






ب) بـ"(بخارى,-ملم)














迬

 ( 1 وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى
 نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيُطَانِ)، . مُتَّفَّ عَلَيْهِهِ
(9) - VI



 كَذَا وَكَذا. نَيَقُولُ: مَاصَنَعْتَ شَيُئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِئُ اَحَدُ هُمُ فَيَقُولُ: مَاتَرَكُتُهُ حَتّى فَرَّقُتُ
 نِعُمُ اَنُن). قَالَ الاُعْمَشُ: آُراهُ قَالَ: ((فَيْلَتْمْمُ)). رُوَاهُ مُسِلـُمٌ.


,
 رلولِ ضا
















(II) - Vr



 إلَى الُوَسُوْسَةِ) . رُوَهُ ابُوُدَاوَدُ
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ










 كوالات

 نجى ـنا

















عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ:


 وَلَمُ يُوْلَ، وَكَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوُّا اَحَدُ، ثُمَّ

 كُرُحِدُيُتَ عَمْرِو بُنِ الاَحْوَصِ فِىُ بَابِ خُطْبِة يَوْمِ النَّحَّرِاِنُشَاءَ اللُّهُ تَعَالُى.

الفمل الثالث
( IE) - V7


 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِى الْمُسُلِمِ: (اقَالَ: قَالَ اللّهُ

 الُخَلُقَ، فَمْنُ خَلَقَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ.






كووروركريا_،(مسلم)








 اتْفُلُ عَلى يسَارِكَ ثَلثّا)، فَفَعَلُتُ ذلِّكَ

(IT) - V^



 صَلْوتِّىُ رُوَاهُ مَالِكُ.
(r) باب الايمان بالقدر


之 إ


الفصل الأول
(1) - V9 عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَتَّى اللّهُ عَلَّيُهِ
 يَّخُلُقَ السَّمُوْتِ وَالآرْضَ بِخمُسِيْنِ آلْفَ سَنَةٍ) قَالَ: وكَانَ عَرُشُه، عَلىَ الْمَاءِ). زُوَاهُ مُسْلِمُّ


 مُسْلِمُ
之 (r) - A I
 (إِحَتَّ الدَمُ وَمُوُسَى عِنُد رَيْهِمَا، فَحَجَّ الدَمُ







 ＂




 كا رِّن举

（
（ ）－AY遄 ك戸ّ






الدَرُ：انْتَ مُوُسَى الَّذِّى اضُطَفُكَ اللّهُ
بِرِّالَتِه وْبِكَلَمِه، وَاَعَكَاكَ الْالُوَاحِ فِيْهَا
 وَجَدُتَّ اللَّهَ كَتَبَ النَّوَرَاةَ تَبْلَ اَنْ اُخُلَّقَبِّ





 رَواهُ مُسِلِمٌ． تَالَ：حدَّنَنَا رَسُوُلُ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ






 اس زاتق.


 عكَّ








6ات~ \& ¢

اَحَدَكُمُ لَيعَمَلُ بِعَمِلِ آَلِلِ الُجَنَّةٍ حَتّى مَا

الُكِتَابُ، نَيَعْمَلُ بِعَمِلِ اَهُلِ النَّارِ نَيَدْخُلُهَا،
وَ إِنَّ اَحَدَكُمُ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ آَلِّلِ النَّارِِ حَتِّى

الُكِتَابُ، نَيَمَمُ بِعمَلِ آَلِلِ الُجَنَّةِ فَيَدُ خُلُهَا). مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.
 عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ




بِالْخَوَاتِيْمِم) . مُتَفَّقُ عَلَيْهِ.
 قَالَتُ: دُعِىَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ الِلى جَنَازةِ صَبِيّ مِّنَ الاَنْصَارِ، نَقُلُتُ
 عَصَافِيُرِ الُجَنَّة، لَمْرُ يَعْمَلِ السُّؤَّ وَكَمُ




كـو
 ذز نا



 لـ

 آب

(بخارىونم)








 ب٪
 (V) - 10 قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ:




 السَّعَادةٍ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنُ اَمْلِ الشَّقَاوَةِ
 اَعُطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالُحُسْنَى مُتَفَقْ عَلَيْهِ.
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرُ: (الِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابُنِ الدَّرَ حُظَّهُ مِنَ


 مُتَفَقَ عَلَيُهِ.
وَفِّ رِوَايْةٍ لِمُسِلِمٍ قَالَ: (اكُتِبَ عَلى
 مَحَالَةَا فَالْعُنَانِنِ زِنَا هُمَا النَّظَرُ، وَالَاذُنَانِ:
 **

 كاجاناباورولغ|ا"ثاورآرزوكثا

إينزيبكنَّ



















 وَيُكَذِّبُهُ).
(q) - NV











ير بإن








 ; الا رسل الشِ

 رول الش



途 (يُنا ك



ذلِلَكَ، فَسَحَتَ عَنِّيُ، نُمَّ قُلُتُ مِثُلَ ذلِكَكِ


 اَوْذَرْهُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.





 الْقُلُوبِ صَرِّفُ تُلُوبَنَا عَلى طَاعَتِكَ). رُرَاهُ

مُسْلِمُ.








 رول الشا


 (夫)



سبكبوارد"(م)

 ك ك
 كيا "نْ








 عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ تَبَلْ عَمَلِّلِّ
 سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَانْتُهُ الِيَّهِ بَعَرُهُ مِنُ

 تَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ:



 وَيرْنَعُ)، مُتَفَقَقْ عَلَيْيُ


التَّيّزَ وَالنَّهَارَار).







روّمک فصر
 رول اللِ




اورجوآيذهوسـغوالاب؟"
r
 الُمُشُرِكِينَ، قَالَ: (اللّهُ اعَلَمُرُ بِمَا كَانُواً عَامِلِيْنَ). مُتَّفَقْ عَلَيْهِ

الفصل الثانى
 اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ

 الُقَدُرَ. فَكَتَبَ مَاكَانَ وَمَا هُوَآثِنٌ إِلَّ


غَرِيُبُ اِسْنَاًا.
(IV) - وَعَنْ مُسُلِمِ بُنِ يَسَارٍ رَخِىَى اللهُ
 عَنْهُ، عَنْ هِذْهِ الَآيةِ
 عُمرُ: سَمِعُتُ رِسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ يُسَّالُ عَنْهَا نَقَالَ (إِنَّ اللّهُ خَلَّقَ
 ذُرِيَّةُ، فَقَالَ: خَلَقُتُ هُؤَلَّاءِ لِلُجَنَّةِ، وَبِعْمَلِ


 كن كرايكث ذ
 ج:


运



تَجْجَمَ:"



























 لِلَّذِيُ فِيْ شِمَالِّ: (اهلَّا كِتَابُ مِّنُ رَّبِّ






 رلول اللّ آب
 (حص⿱ئر)
 ( هـرثم) ( ا ( ا ي ) رول اللّ









وَعَنْ آبِى خُزَامَهَ عَنْ ابَيْهِ رَضِيَ



 مَاجَةَ
إبّ اجه)
 -9 and


 گيا ؟-







وَ وَرْى ابُنُ مَاجَهَ نَحْوَهُ عَنْ عَمْرِ وبُنِ شُعَبِ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدَّهُ
 عَنُ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ حَلَّى اللّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّهر يَقُوُلُ: (إِنَّ اللّهَ خَلَقَ آدَمْ مِنِّ





 رول الش قَبُضِةٍ قَبَنَهَا مِنُ جَمِيُعِ الاَزُضِ، فَجَاءَ بَنُوُ

 وَالْحَزْنُ، وَالُخَبِيُ وَالطَّيَّبُ). رَواهُ اَحْمَدُ،


اللّهُ عَنْهُمَا، قَلَ: سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى


نورك روثن پٍ تَّ




 (Yと) - I.Y


 (اكام) آت

 ?





تَتجَ



 . - -



 (Y7) - $1 . \varepsilon$ وَعْنُ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُهُ





,






صحيح
(TN) - 1.7 عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ .


 (rq) - I.V











آبوَدَاوَوَ.
















موت
 ; ;الّ بّ كـ










 اَيْضاًَ فِى كِتَابِ الْقَدَرِّرِ
(YY) - I1. اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ

 والتِّرْمِذِّ.
 قَالَتُ: قُلُتُ: يَا رَسُوُلَ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا ذَرَارِيُّ الُمُؤُمِنِّنِّ؟ فَقَالَ: هُمُ (رمِّنُ
 قَالَ: (الللُهُ اعَلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ)، قُلُبُبُ:
 تُلُتُ: بِلَ عَمَبِ؟ قَالَ: (اللّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوُا عَامِلِيُنَ). رُراهُ ابُوُ دَاوَدَ.
(إبراور)
一 (ix

屋


 Eهن




اورابكارزن""(اهـ)












عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ


ابَوُوَاوُد.
الفصل الثالث
عنَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ حَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ

 وَآثَرِه، وَرِزِهِه). رَوَاهُ اَحْمَدُ.
 قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ

 لَرُ يُسأُلُ عَنُهُ). رُوَهُ ابُنُ مَاجَةَ. وَعَنِ ابُبِ الدَّيُلَمِيّ، قَالَ: اتَيَّيُ



 غَيُرُظَالِمِ لَّهُمُ، وَلَوُ رَحِمَهُمُ كَانَتُ رَحْمَتُهُ



 ** *










屏


 رول ال山










 مَاجَة. وُقَالَ التِّرْمِيُّ: هلَّا حَدِيُثٌ حَسْنُ
（Yq）－IIV

ت大الُ تنبا（زج






 اوريمك وهاولاروآپ
屋










 عَنْهُ، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمر：（الَمَّا خَلَقَ اللُّهُ الَدَمَ مَسْحَ ظَهُرْهُ فَسَقَطَ مِنُ ظَهُرِه كُلُّ نَسْمَة هُوْ خَالِقُهَا مِنُ








 كمنا













 فَاعُجَبَه، وَ بَيُصُ مَابَيْن عَيْنَيْهِ، قَالَ: آَىْ رَبِّا مَنْ مَذَاْ قَالَ: دَاوَدُ فَقَالَ: رَبِّ! كَمُ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ: سِتِيّنْ سَنَةُ. قَالَ: رَبِّ زِدُهُ مِنُ

 ارَبْعِيْنَ جَآء هُ مَلَكُ الْمُوْبِ، فَقَالَ الَدَرُ،
 تُعُهِهَا ابُنَكَ دَاوَدَ؟ْ فَجَحَدَ الدَرُ، فَجَحْدَتُ

 رَوَاهُ التِّرْمِيُّ.

 الْيُمُنى، فَاَخْرَجَ ذُرِيَّةُ بَيُضَاءَ كَاْنَّهُمُ




اَحْمَدُ.
(Er) - Ir.
 عيإتوكز "

 رول الشِ























اء|




然








 السامكا


































名 "\%




ب.


 الأْنِبِيَاء فِيْهِمُ مِثُلُ السُّرُج عَلَيْهِمُرُ النُّرُرُ




 دَخَلَ مِنُ فِيْهَا رَوَاهُ آَحْمُدُ
 عَنْهُ، قَالَ: بَيْنمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللِّهِ صَلَّى
 رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرَ: (إِذَا سَمِعُتُرُ بِجَبَلِ زَالَ عَنْ مَّكَانِهِ فَصَدِّقُوْهُ وَاِذَا سَمِعُتُرُ بِرجُلِ تَغَيرَ عَنُ خُلُقِهِ فَلَ تُصَدِّ تُوُا

 عَنْهُ، قَالَكُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ




 E.
(६) باب اثبات عذاب القبر

عزابجِجرك ثوت

较
 كـمُ كِ

 ايمان لا اور آز بَكْ زايا آبَ









## الفصل الالول











 عَكَيُو.




















 ثهمكانـ






 مَاكُنْتَ تَقُوُلُ فِيُ هِذَا الرَّجُلِّ فَيْقُولُ: لَا
 لَا دَرِيُتَ وَلَا تَكَيْتَ، وَيُشُرِبُ بِمَطَارِةٍ مِّنُ

 لِلْبُخَارِي.
(Y) - IFV وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنْ عُمرَ رَضِّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمر: (إِنَّ آَحَدَ كُمُ اِذَا مَاتَ عُرِّنَ



 مُتَّفَّهُ عَلَيْهِ
 يَهُوْدِيَّةُ دَخَلَتُ عَلَيْهَا، فَذَكَرْتُ عَذَابَ الْقَبَرِ، فَقَالَتْ لَهَا: اَعَاذَكِ اللّهُ مِنُ عَذَابِ،


 "










 ال كع بدرّپ







 رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَرَ بَعُدُ


مُتَفَقُ عَلَيّْهِ




 اَصُحَابَ هذِهِ الأُقْرِ) قَالَ رَجُلُ: آنَا قَالَ:



 عَلَيْنَا، فَقَالَ: (اتَعَوَّوُوْا بِاللَّهِ مِنُ عَذَابِ الَنَّارِر). قَالُوا: نَعُوُذُ بِاللّهِ مِنُ عَذَابِ النَّارِرِ تَالَ:
 بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ الُقَبْرِ قَالَكِ (اتَعَوَّوُوُا بِاللّهِ مِنَ الُفِتَبِ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَّ)، قَالُوْا: نَعُوُذُ بِاللّهِ مِنَ الْفِتِنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ. قَالَ:


عـ


بِاللّهِ مِنُ فِتْنَةِ الَدَّجَالِ. رُوَاهُ مُسِلمُر.








 كشارهكريإباتّاء،جرّ
 جـنا

 زيإمجوب ب بيال





.
 تُبِرَ الُمَيِّتُ آتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ آَزُرَّانِ يُقَالُ











 فَتَلْتَنِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ اَخْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ



زيّن انیور!




روايت كـ






组
 نز









عَنْهُ عَنُ رَّوُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ



 فِيُحُرُ؟ فَيْقُولُ: هُوَ رَسُوُلُ اللّهِ. فَيْقُوُلَانِ لَّهُ






 فِيْهَا مَدَّ بَصَرِه، وَآََّّا الُحَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ، قَالَ: وَيُعَادُ رُحُحُهُ فِيُ جَسَدِهُ وَيَاتِيْهِ مَتَكَانِ، فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ

 :


 جونّا

 اورانى







البواور）









 اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وِبَّلَّرَ قَالَ：（إِنَّ الْقَبُرَ
之
 ب－بمر نَمَا بَعْدَهَ آَيسَرُ مِنُهُ وَاِنْ لَمُرْ يُنجُ مِنُهُ فَمَا بَعْدَهُ آَّدُّ مِنْهُ）．قَالَ：وَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى







باتاب-"(إبواور)
屋




气场

 ربول الش







 عَنْهُ، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حُلَّى اللّهُ عَلَيُهِ






الفصل الثالث
 خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ
 صَلَّل عَلَيْهِ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
 رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّرَّ، فَسبَّحَّنَا


 عَنْهُ). رَرَاهُ اَحْمَدُ.
 ب ?



ك ك
 روز رول الش ;كאياج (مییت عاحان






 " Br


 عَنِ النَبِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِّا





 ،
 كا كى كـ


 عكابا






 C <

 دَعُوْنِيُ اُصَلِّئ). رُوَاهُ ابُنُ مَاجَةَ.










 قِبَلَ الُجَنَّة، فَيْنظُرُ رالِّى زَهُرْتِهَا ومَا فِيْهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هِذَا مَقْعُكُكَ، عَلَى الْيقِيْنِ كُنُتَ،





 فِيْها، فُيقًال لَّ: انُظُرُ إِلى مَا صَرَفَ اللّهُ

بالقّ بااورهج.
 ¢
 ب٪

(ابنقاج)



 مَاجَة.
(0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة






 "



بَ








عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ


 لِيُهِرِيقَ دَمَهُ). رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ. -
 *



بير|"زاريكا"(بخارى)
 جاوت نَ






 ?





 باور با نا نا .








 وَالْقَلُبُ يُقُظَانُ. فَقَالُوا: مَتَكُهُ كَمَثَلِ رَجُلِ بَنُى دَارًا وَّجَعَلَ فِيُهَا مَأَدْبَة وبَّعَتَ دَاعِيًا، نَمَنُ اَجَابَ الدَّاعِىَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَكَلَ مَنِ الُمَادُبَةِ، وَمْنُ لَّرُ يُجِبِ الدَّاعِىَ لَمُ يَدْخُلِّ

 بَعُضُهُمُ: إِنَّ الُعَيْن نَائِمَةُ وَآلقُقَبُ يُقُظَانُ،

 مُحَمَّةًا نَقَدُ عَصَى اللّه، ومُحْمَّدُ فَرْقُ بَيْنَ النَّاسِ. رُواهُ الْبُخَارِيُّ.



(\%خارى)









 الشا






خارنجب)"(بخارى, ملم)


,





 " نى



 *










نَبَلَغَ ذلِلكَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَّيْهِ



مُتَفَقْ عَلَيْهِ.
 عَنُهُ، قَلَ: تَدِمَ نَبَىُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ








كَّ








 ？

كون كانتا＂（بخارى，بـلم）

 كَ تُ جبآ
 ＂

药


度

 ،ول－＂（بخارى，وسم）
之（11）－10． 10.

 پّ
 اس نـ

 اورايـز





(بخارى,




筑 بي بـبـ


(IY) - وَعَنْ عَاتِشَهُ رَضِىَ اللّهُ عَنهَا، تَالَتُ: تَلَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُّهِ

 اُولُوالُنبَابِ شَ قَلَتُ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى


 - -



 اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّرَ يُوْمَا، قَالَ: .
 آب ذنز طا

فَسْمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَيُنِ اخُتَلَفَا فِيُ الَيْهِ

 هَلَكَ مَنْ كَانَ تَبَلَكُمُ بِإختَبِلَفِهِمُ فِى

艮 ب.

 رَضِىَ اللّهُ عَنُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّلَّى


 مَسْالَتِهه). مُتَفَقْ عَلَيْهِ.












كُنُ بَايانانلا








 كَّ بِّ











(IV) - وَعْنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 اَنْ يُحَحِّدَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ). زروَاهُ مُسُلِمرُ. ( IN ) - IOV عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ


 تَخْلُفُ مِنُ بَعْدِمْرُ خُلُوفُ يُقُولُوُنَ مَا لَا





رُوَاهُ مُسُلِمٌ:.
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 مِثُلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبَعَ، لاَ يَنقُطُ ذُلِكَ مِنَ



(Y.) - 109




 ?





رיתرאنص
 (





مُسُلِمُر.
(YI) - IT. 17.
صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الإِيْمَانَ لَيَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الُحَيَّةُ إِلى جُحْرِمَا).

مُتَفَقِ عَلَيْهُ



 إِنْ شَاءَ اللُّهُ تُعَلْىَ.

الفمصل الثانى
(YY) - 171 عَنْهُ، قَالَ: آْىَ نَبُِّّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمر، فَقِيْلَ لَهُ: لِتَنْرُ عَيْنُكَ، وَلْتَسْمُ اَذُنُكَ، ولُيُعقِلُ تَلْبُكَ، قَالَ: (افَنَامَتُ عَيْنَاىَ،











 ع ع


(18،
 رول الشا



之












 -








تكسبيانكيا بك





 كيا بنيراجازت الل كتّب عگم


 E


الللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ كَمَا حَرَّرَ اللّهُ آلَا لَ يَحِلُّ لَحُمُ الُحِمَارُ الاُهُلِّيُّ، وَلَا كُلُّ ذِيُّ
 يَّسْتُنِيَ عَنْهَا صَاحِبْهَا، وَمْنُ نَزَلَ بِقَوْرُ

 الدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ، وكذَا ابُنُ مَاجَةَ الِّى تَوْلِّه: (اكَمَا حَرَّمَ اللّه):

 اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ فَقَالَ: (آَيَحِسِبُ اَحَدُكُمُ






 اِسْنَادِ: اَشْعَثُ بُنُ شُعُبْهَ الُمُصِيُصِيُّ، قَدُ

تُكَلِّمَ فِيْهِه

 =












标









ذَرِفَتُ مِنُهَا الْعُيُوُنُ وَوَجِلَتُ مِنْهَا القُلُوُبُ،




 الرَّاشِدِيُنَ المَهُدِيِّنِ، تَمَسَّكُوُا بِهَا وَعَغُّوُا


 الِاَّا إنَّهُمَا لَّمُ يَذُكُرَا الصَّلَّوةَ
(YV) - 177 وَعَنْ عَبُدِ اللَهِ بُنْ مَسُعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللّهِ




 اَحْمَدُ، وَالنَّسَانِّىُ، وَالدَّارِمِيُّ،
 اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّهر: (الَا يُوْمِنُ اَحَدُكُمُ حَتّى يَكُوْنَ



صُح عاتهروايتكيابـ"
 ال山⿸厂⿱⿱㇒日小心


 ＊＊


（5：
 انْول نـاسپ！









 بِإِنَادٍ صَحِيُح．






 رِثُلُ اپَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنقُصُ ذُلِكَ مِنُ

 عَبُدِاللهِهِ بُنِ عَمُرِو، عَنْ أَبِيْه، عَنُ جَدِّهُ
（YI）－IV． اللّهُ عَنُهُ، تَالَ：قالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ

 الحِجَازِ مَعْقِلَ الاُرُوِيَّةٍ مِنْ رُّاسِ الُجَبَّلِّ إِنَّ









 يـل





 ?

准
 .

تُ

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمُرو رَضِّى اللّهُ عَنْهُمَا، تَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ







 التِّرْمِيُّ.

 ورواحِدَةٌ فِى الُجَنَّهِ، وَهِىَ الُجَمَاعَةُ، وَاْنَّهُ



 عَنْهُمَا، قَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 مُحَمَّدِ عَلْ ضَلَلَلِّ، وَيُدُ للّهِ عَلَى الُجَمَاعَهِ،

(TO) - IVE

 ابُبُ مَاجَهَ مِنُ حَدِيُثِ آنَسِ.



 1-1

(ت)
 (











زن (2،







 زانحايا آ
(先





 لَكَثِبِرُ فِى النَّاسِ؟ قَالَ: (اوَسَيَكُوُنُ فِى قُرُوُنٍ بَعْدِى). رَرَاهُ التِّرِمِّىُّ. (ع) . - IV9 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: (الِنَّحُمُ فِىَ زَمَانٍ مَنْ تَكَكَ مِنُحُمُ
 عَمِلَ مِنُهُمُ بِعُشُرِ مَا اُمِرُ بِه نَجَا). زَواهُ التِّرْمِّى




 .

 -








 (a) امثل

 الايان بي جوروايتكى



 بإ
( $R 1$ )



屋 6




ريو""(

 ك






تَّجَجَي:"حْتغ隹

(8)


 نت ونيا

عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: (الِنَّ الشَّيُطنَ ذِئُبُ الُالِنُسَانِ كَدِّنُبِ
 وَايَّاكُمُرُ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيُحُمُ بِالُجَمَاعِةِ وَالْعَمَّةِ). رُوَاهُ اَحْمَدُ.

 (امَنُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبُّا فَقُدُ خَلَعَ رِبُقَةُ




 الْمُوُطَّاً
(عی) - INV

 بِدُعَةُ الَِّا رُعَع مِثُلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتْمَسُّكُ
 (عq) - IM

 الدَّارِمِّى.



نارشارزفايا ك.






 ،




 كِ
 سيم ع,



رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَتَّى






يَوْمَ الُقِيَامَةِ سُوَّ الُحِسَابِبِ
وَفِيُ رِوَايَةٍ، قال: مَنِ اَقْتُدى بِكِتْبِ اللّهِ


يَشُقَى .

وَعَنٍ ابُنِ مَسْعُودٍ رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّىَ اللّهُ عَلَيُهِ وَسِلَّهُ قَالَ: (ضَرْبَ اللّهُ مَثَلهُ صِرَاطَا مُسْتَقِيْمًا، وَعَنُ جَنْبَتي الصِّرَاطِ سُوْرَانِ، فِيْهِهَا آبَوَابِّ
 رَاسِن العِّرَاطِ دَاعِ يَقُوُلُ: اسْتَقِيمُوُا عَلَّى
 كُلَّمَا هَمَّ عَبُّ آنُ يَّفُتَحْ شَيُنًا مِّنُ تِلُكَ

 أها



 ركـ


 بـ ابرتز

 كَ يروك

 كُ كِ





 هُوَ الُسِسَلَّرُ، وَآنَّ الاَّبُوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللِه، وَآنَّ السُّوُورَ الُمُرْخَاةَ حُدُوُدُ اللّهِ وَآَنَّ الدَّاعِىَ عَلَى رَاسِ الصِّرَاطِ هُوَ الُقُرُّانُ، وَآَنَّ الدَّاعِىَ مِنُ فَوْقِب وَاعِطُ اللهِ فِىْ تَلُبِ كُلِّ مُؤُمِنِ). رَرَاهُ رَزِيُنُ، ورَّرَاهُ أَحْمَدُ
 عَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمُعَانَ وَكَذا التِّرْمِيْىُ عَنْهُ



 اُولِْكَ اَحْحَابُ مُحْمٍَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ







 ح户ت

多
广






 rوبا







 الُخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، آَّى رَسُوُلَ اللّهِ

 فَسَحَتَ نَجَعَلَ يُقَرَا وُوَجْهُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى
 ثَكِلَّكَكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرُى بِوْجِهِ رَسُوْلِ اللّهِ








 وَ 190 －（07）وَعَنُهُ، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ

 وَكَلَمُ اللهِ يَنْسَخُ بَعَغُهُ بَعُضُّا）، ．
 عَنهُما، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ
 كَنَّخَخِ الْقُرُانِ).







 اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ حَلَّلَّ اللّهُ

 حُدُوُدُا نَهَ تَعْتَدُوْهَا، وَسَحَتَ عَنْ اَشُيَّءَ مِنْ
 الثَّلَّلَهَ الدَّارُّتُطْنِيُّ.
－كتاب الهـ

 الشِ





كــ」＂（．）








 （風

الفصل الاول
 اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَتَّلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسْلَّمر：بَلِّغُوُا عَنِّى وَلَوْ اليَة، وَّحَدِّنُوُا عَنِّ

 الْبُخَارِيُّ．
 اللهُ عَنْهُ، وَالْمُغِيُرةِ بُنْ شُعْبُةَ، تَالَا：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّةَ：（امَنُ


الْكَاذِبِينَ）．رُّاَهُ مُسُلِمُّ
（Y）－Y．．وَعَنُ مُعَاوِيَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ،


 （ع）－Y． 1 قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ：

 إِاَ نَقِهُوْا）．رُوْاهُ مُسُلِمٌ．
مبا（0）－Y．Y

 ק共 ？








 با


 كt

عَنْهُ، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 اللُّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلْى هَلَكَتِه فِى الُحَقِّ، ورَجُلٌ اتاَهُ اللّهُ إلُحِكُمَةَ فَهُوْ يُقُضِيُ بِهَا


 （إِذا مَاتَ الْاِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمُلُّهُ الِاَّ مِنُ
 يُنْفَعَع بِه، اُوْ وَلِدِ صِالِحِ يَدُعُوُ لَّه）．رَوَاهُ مُسْلِمُّ．
（V）－Y．६ وَعْهُ، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللهِ


 مُعُسِرٍ يَّسَّرَ اللَّهُ عَلَيُهِ فِى الدُّنُيَّا وَالْاخِرَّةِ،

 فِيُ عَوْنِ اَخِيُهِ．وَمْنُ سَلَكَ طَرِيقًا يَلَتْمِسُ







 ارشارز راياكـب







 r\%



 ; ;

 عَلَيْهِمُ السَّكِيُنَةُ، وَغَشِيتَهُهُمُ الرَّحُمَهُ



(^) - Y.० وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رسُوُلُ اللهِ عَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَرْ (الِنَّ اوَّلَ النَّاسِ

 عَمْلُتَ فِيْهَاْ قَالَ: قَاتَلُتُ فِيُكَ
 يُقَالَ: جَرِئُ، فَقَدُ قِبُلَ، تُمَّ أُمِرْ بِبْ فَسُحِبَ







 عَلَيْهِ وَاَعُطُهُ مِنُ اَحْنَافِ الْمَالِ كُلِّه، فَاكُى بِهِ







 زَ




屋 L بك بكم






 اللّهُ عَنْهَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ






 فِيُ كُلِّ خَمِيُسِ. فَقَالَ لَّهُ رَجُلٌ يَّا آبَا



 رول الشِ

خايلركمّ تِّ"(خارىوسلم)







 آخْتِ
















 (IY) - Y. 9 رَخِيَ اللّهُ عَنهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ اُبُدِعَ بِّى فَاحُمِلْنِيُ فَقَالَ: (مَا عِنُدِيُ). فَقَالَ رَجُلُّ: يَّا يَّا
 رَسُولُ اللِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيِْهِ وَسَلَّمٌ: (امَنْ دَلَّ

 قَالَ: كُنَّا فِىَ صَذِرِ النَّهَاِِْ عِندَ رَسُوْلِ اللّهِ


 فَتَمَعَّر وَجْهُ رُسُلِ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ








 كـ



 ون

 ,



 فا



 فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ الاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتُ كَفُّهُ

 رَآيُتُ وَجْهَ رَسُوُلِ اللِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ




 سَيِئَةُ كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وُوِزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
 شَىُءً). رَوَاهُ مُكُلِمٌ

 -

(IE) - YII

 كر




وو"مرك





 ربول الس,艮
 پِ

 تَوَابِ هِذِهِ الأْمَّةِ، إِنُ شَاءَ اللُّهُ تَعَالُى.
عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى البَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمر: (الَا تُقَتُُ نَفُسُ ظُلُمُّا الَاَّ كَانَ عَلَى

 معاوية: (الا يزال من امتى) فى باب ثواب توالى. وسندّر

الفصل الثانى







 (امَنُ سَلَكَ طِرِقًا يَّطُلُبُ فِيْهِ عِلُمُّا سَلَكَ
 لَتَّعُعُ اَجْنِحَتَا رِضًا لِّطَالِبِ الُعِلُمِ، وَاِنَّ








 الشِ
 رول اللّ جبا كي بعر رول اللِ




尾

 فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِيُ جَوْفِ الُمَآِّ وَإِنَّ فَضُلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفْضِلِ الُقَبَرِ لَيْلَةَ



 وَابُنُ مَاجَةَ، والدَّارِمِيُّ، وَسْمَّاهُ التِّرْمِيُّ

قَيْسَبْنَ كَبْيُرِ
. اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
 عَالِمرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


 السَّمُوْبِ وَالَارْضِ حَتَّى النَّمُلَّةِ فِيُ جُحْرِهِا، وَحَتَّى الُحُوُتِ، لَيُصَلَّوُنَ عَلى مُعْلَّمِ النَّاسِّ






اللِّكَ


آزيكسصيثنيانكى)"
 C



 بَّ






 فِى الدِّيّنِ، فَاذِا آتَوْكُمُ فَاسْتَوْصُوُا بِهِمُ خَيُرَا). رَوَاهُ التِّرِمِيُّ.
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّىَ اللّهُ عَلَيُهِ وَسِلَّمرَ: (الُُكَلِمَةُ الُحِكُمْمُ، ضَالَّةُ الُحَكِيُمِ، فَحَيُثُ وَجَدَهَا فَهُوْ اَحَقُّ بِهَاه). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

 فِى الُحَدِيُثِثِ
وَعَن ابُنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ



 (اطَلَبُ الُعِلْمِ فَرِيُنَةُ عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٌ

! ! باوركما بكا

"يك "



(3ij)
近 (


ـي

 كثارهوt






رُوِيَ مِنْ اوَجُهِ كُلَّهَا ضَعِيْفُ

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَيَيُهِ


التِّرْمِيُّ.



 (Y乏) - YYI اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَتَّى اللَّهُ








التِّرْمِذِّىُ





بيان كيا ب "





8 \%

روايتكياب"





(YА) - YYO وَعَنْ كَعْبِ بُن مَالِبك رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ

 وَجُوْهُ النَّاسِ الِيَيهِ اَدْخَلَهُ اللّهُ النَّارَ، رُوَاهُ التِّرْمِذِّيُّ.

 عنه، قال: قالل رسولِ اللِّهِ صحلى اللهُ عَليُّهِ
 اللّه، لَا يَتَعَلَّمُ الِاَّ لِيُصِيُبَ بِّ عَرْضًا مِّنَ

 .




 نْ
 كولازم كrثنا




症 ?


 روايتكيابك"
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ



 لِللِه، وَالنَّعِيْحَهُ لِلُمُسُلِمِينُن وَلْزُوُرُ

 الْمَدُخَلِ.




. عَنْهُ، قَالَ: سْمُعُتُ رُسُولَ اللِّه صَلَّى اللّهُ



 الدَّرَّدَاءِ.





روز亡



 نارثارزهاياك ج




كر
 ارشارز大ا الي ？

（زَّنواولواور）



وَسَلَّمَ：（اتاتُّوُوا الُحَدِيُثَ عَنِّى الِّاَّ مَا عَلِمُتُمُ،
 النَّرِّ．رُوَاهُ التِّرِمِذِيُّ．

 عَنِّ الِّاَّ مَاعَلِمُتُمُ）．
 عَنْهُمَا، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ


 رُوَاهُ التِّرِمِيُّيُّ




 عَنْهُ، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ


وَابَوْدَاوَدَ．


 عذلانقونح之

 كث


كوجا










 كِ ك ك )


اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّه، قَالَ: سَمِعَ النَّبَّيُ صَلَّى اللّهُ


 كِتْبُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعُضُبهُ بَعُضًا، فَلَ تُحْذِبِّوُا
 جَهِلْتُرُ فَكِلُوُهُ الِلى عَالِمبه). رُوَاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ.
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّلَّ اللّهُ عَلَيُهِ



 اللَّهُ عَنُهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ



 الأشُجَعِيّ رَخِىَ اللُّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُّ


(إبراور)


اورانْول ¿ن

 ن


اسنذخيانشك."(إبراور)

تَرْجَ


隹










 عَنْهُ، قَالَ كُنَّا مَعَ رسُوْلِ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ

 النَّاسِ، حَتّى لَا يَقُدِرُوا مِنْهُ عَلُى شَىْءُ). زُروَهُ

مُراءء) بَبَلَ (اوَوْ مُخْتَالُّ) .

عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ


 التِّرْذِذِّ.

.




 . 0







 اردالِب!



ثاء ألرتالّك"







 اللّ.









 وَسَنْذُكُرُ حَدِيُنَ جَابِرِ فَانَّنَا شِفَاءُ الْعَيّ


الفصل الثالث
$\qquad$



جَاءُ الُمُوُتُ وَهُوَ يَطُلُبُ الُعِلُمَ لِيُحُيِيَ بِبِ



فِى الُجَنَّة). رَرِّهُ الدَّارِمِيُّ.
( YO. الشِ









 آيهُمَا آَفْنَلُ فَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسِلَّمَ فَضُلُ هِنَّا الُعَالِمِ الَّذِّىُ يُصَلِّى
 عَلَى الُعَبِدِ الَّذِيُ يَصُوُمُ النَّهَارَوْيَقُوُمُ اللَّيَّنَ










رَرَاهُ زُرِيُن.


 اَنَّ ابُن عَبَّسِ قَالَ: حَدِّبِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعْةٍ












㹉
 ثواب ططه، (وارى)



 باورتي بَ
 اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَنَّىَى اللّهُ
 كَانَ لَهَ كِفُلَنِ مِنَ الأجُرِ، نَاِنُ لَّمر يُدُرِكُّ، كَانَ لَهَ كِفُلُ مِّنَ الاَجْرِّ). رُرَاهُ الدَّارِمِيُّ.
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 وَحَسْنَاتِه بَعْدَ مَوْتِهُ عِلُمُا عَلَّمَهُ وَنَشَرَّ،







 رول الش
监 كارورجن




 رول الش






 اتَنَّا قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّىَ اللّهُ



 عِلْمٍ خَيرٌ مِّنْ فَضُلِ فِيُ عِبَادَةٍ ومِلَّ كُ
 الأِيْمَان).
 عَنْهُمَا، قَالَ: تَدَارُسُ الُعِلُمِ سَاعَةُ مِّنَ اللَّيْلِ







 الُجَامِلَ، نَهُهُ أَفْضَلُ، وَآنَّمَا بُعِعُتُ مُعْلِّمًا).








共 كون سب الشاور انص6 رول
 ع ?

.






 عَنُهُ قَالَ: سُيِلَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ





الُقِيْمَةِ شَافِعًا وَّشَهِيُدا).
 اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللَّهُ


 وَآجُودُمُمُ مِنُ بَعْدِيُ رَجُلٌ عَلِمَّ عِلُمُا




 قَالَ الِْمَامُ اَحْمَدُ فِىُ حَدِيُبِ آبِى الدَّرَدآَيٍ
 إِسْادُصْحِحِعُحْ



共
 با









 عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْيُ





 بُنُ مَاجَة.




 2 نابَكج




بالك







 , لن كون ט






 هَلَكَ). رَرَاهُ ابُنُ مَاجَهُ.







 الْخَطَّبِ، رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ لِعَعْبُ: مَنْ

 الْعُلَمَاءِ
 كرايكخْ ذ رول السِ آب ذنز ها











الُعُلْمَاءَs）．رَّاهُ الدَّارِمِيُّ．
وَعَنُ آبِى الدَّرَدَّآِ رَضِىَ اللّهُ
عَنْهُ، قَالَ：إِنَّ مِنُ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّهِ مَنْزِلَةِ
 الدَّارِمِىُ．

 ．
 مناز 6 كتا

جارىكث＂＂（وارى）
（Vr）－YV．



ب↔＂（仿）
转

 الْعَالِمِ، وُجِدَالُ الُمُنَافِقِ بِالُكِتُبِ وَحُكُمُ



 عَنْهُ، قَالَ：حِغِّتُ مِنُ رَّسُوُلِ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ




 كی!
 علثني ?




 , كيهوكّ









 يَعْنِيُ مَجْرَى الطَّعَامِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.








وَعَن ابُبْ سِيْرِيْنَ، قَالَ، الِنَّ هلذَا (V7) - YVT


رَوَاهُ مُسِلِمُر
وَعَنِ حُذَيْةَ رَخِيَ اللُّهُ عَنُهُ



 عَنُهُ، قَلَّ: قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


 واذ وو















 ط













 الْهُدُى، عُلَمَاؤُمُمُ شَرُّ مَنْ تَحْتَ آَدِيْمِ السَّمَآءِ، مِنُ عِنُدِهِرْ تَخْرُجُ الْفِقْنَةُ، وَفِيْهِمُ
 (^. ) - YVV
 شَيْنَا، فَقَالَّ (ذَاكَكَ عِنُدَ اَوَانِ ذَهَابِ الُعِلْمِم). قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللّهِا وكَيْفَ يَذْهَبُ الُعِلُمُ


















 ارشارزهاياكران علمك شل


alonll

 ارشارز










(:





الفصل الانول
(l ) - YVAV








 اَوْسُطُ الُجَنَّةِ وَآعَلَى الُجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرُشُ
 الْبُخَارِيُّ.
 سَبِيل اللهِ كَمْثَلِ الصَّائِمِ القُقَئِمِ الْقَانِبِ


(r) - rV^9





 (: بخارى:-م)
( ( ) - rV9. ;












(0) - rV91 اللّهُ عَنْهُ، تَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللُّهِ صَلَّى اللّهُ






الدُّنَّا وَمَا فِيْهَا)، مُتَّفَقْ عَلِيْهِ.
重










وَعَنُ سَلُمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِيَ (V) - rvqr اللّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعُتُ رَسُوُلَ اللّهُ صَلَّى



 مُتَفَقْ عَلْيَهِ
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 فَتَمَسَّهُ النَّارُ). رُوَاهُ البُخَارِيُّهُ
(9) - YV90

 رَوَاهُ مُسْلِمُ.
 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (امْنُّ خَيْرِ مَعَاشِ





尼


 Lز








 L L



اء اك الك

 راه يل (ديتا بول) رول الشِ - a


 فِيُ خَيِّر). رَوَاهُ مُسِلٌٌِ

الملهُ

 فَقَدُ غَزَا. وَمْنُ خَلَفَ غَازِيًا فِىُ اَمُلِ، فَقَدُ غَزا). مُتَفَّ عَلَيْهِ.
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّهُرْ (احُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَا هِدِيُنَ عَلَى الْقَاعِدِيُنِّ



 مُسْلِمُ.

 بِنَاقَةٍ مَّخْطُوْمُمِ، فَقَالَ: مُذِه فِىُ سَبِّلِلِ الله،








(









السَّاعَهُ). رُوَاهُ مُسْبِرُ
C






برك"(:بغارى, بلم)









 رِ





 צ'


 ع







 $-2$
















 مُسْلِمُر.

$\qquad$




 جـ





(
 (號








 إِنُ قُتِلْتَ فِى سَبِبِّلِ اللّهِ وَانْتَ صَابِرُ


 عَنِّى خَطَايَاىَّ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ



ذلِّكَ). روَاهُ مُسِلمُرْ
(r.) - r^.7 7







 الْقَاتِلِ فَيُسْتُشُهَدُ). مُتَّفَّ عَلَيْهِ.
(بخارىو,
 غز





 **



(: بخارى)

 شپ隹

 "



وَعَنْ سَهُلِ بُن حُنَيفِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللَّهُ

 عَلَى فِرَاشِه). رُورَهُ مُسِلْرُ






 حَارِنَةًا إنَّهَا جِنَانُ فِى الُجنَّةِ، وإِنَّ ابُنَكِ





 تَالَ عُمَيرُ بُنُ الُحُمَارِ: بَخْ بَخْا نَقَالَ رَسُوُلُ اللهِهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسلَّرَ: (مَايَحْمِكُكَ عَلْى تَوْلِكَ: بَخْ بَجْ؟) قَالَ: لَاوَاللّهِ يَا رَسُولَ






(م)
 ; زايامَ آث




 رکく







يا


 فَجَعَلَ يَاكُلُ مِنُهُنَّ ثُمَّهَ قَالَ: لَنِّنُ آنَا حَيِّ حَتّى ابكُلَ تَمَراتِى الِنَّهَا لَحَيُوةُ طَوِيُلَةٌ قَالَ: فَرْمى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمَرِ، ُُمَّ تَاتَلَهُمُ
 عَنْهُ، تَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ



 فِيُ سَبِيلِ اللَّهِ نَهُوْ شَهِيْدُ، وَّمْنُ مَاتَ فِّ فِّ


فَهُوْشَهِيدُ). رُوَاهُ مُسِلْمٌ.
رمّ (Y7) - YNIY رُخِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّلَّ








تَزجَيَ:"

















سعرو6-"(بخاى)

 رول الش


 وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكُرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرىى

 اللّه). مُتِفَقْ عَلَيْهِ.






 حَبَسْهُمُ الْعُذُرُ). رُوَاهُ البُخَاَرِيُّ.

رُّ (YI) - YNIV رَخِى اللّهُ عَنُ، تَاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إلِّى رَسُوْلِ






هذـترك"




عنكّ
 الُجِهَادِ. نَقَالَ: (آَحَىٌٌ وَالِدَاكُعْ). تَالَ: نَعَمُر.
 رِوَايٌَ: (افَارُجِعُ إِلى وَالِدَيُكَ فَاَحْسِنُ . حُحْحُبَتهُمَاها).

عَنهُمَا، عَنِ النَّبِيّ صَلَّلَ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَرُ


مُتَّقَتُعَلَيْهِ.
الفـصل الثانى
رضي رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ، قَلَ: تآلَ رَسُوْلُ اللّهُ صَلَّى
 يُقَاتِلُونَ عَلَى الُحَقِّ، ظَامِرِيْن عَلَى مَنِّ
 الدَّجَالَ). رَرَاهُ ابَوْدَاوَدَ
 عَنْهُ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمرَّ قَالَ:










 ;



 ذز غا ثِ


 عَامِر.
 الشِ






层) ز
(تزى، (تانَ)
















 اللّهُ عَنهُ، قَالَ: تَالَ زسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ

 الثِّمِمِّىُّ وَالنّسْانِيُّ
(E) - - YATV عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ حَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ
 سَبِيُلِ اللّهِ، وَمْنِيُحَةُ خَادِمٍ فِى سَبِيْلِ اللّهِ،

 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ البَّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ

 عَلى عَبُدٍ غُبَارُ فِيُ سَبيُلِ اللّهِ وَدُخَانُ


 وَالْإيُمَانُ فِيُ تَلُبِ عَبْدٍ آبَدا).

 ذز


عَنْهُما، تَالَ: تَالَ رَسُولُ اللّهِ حَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ
 مِنُ خَشُيَهِ اللَّهُ وَعَيٌُ بَاتَتُ تَخُرُسُ فِيُ سَبِّلِ اللّهِ). رواه الترمذى

 ?
 آربول-
 "
 كر كَ

(5ij)
 بَ

 والنَّسَانيّ.
 ;






 ك\% ک
 ب؟


 كونا ج

"
 الش الش




 عِبَادَةَ اللّهِ ونَصَعَحِمَوَليُهِه). رِرَاهُ التِّرِمِيُّ.













 كَرَبَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ




 ونياك لَام
 آريول كـ

ابكن اجه)
 ; ;ا



 ; ;ا




 كزراه ين بها جا


سِتُّ خِصَالٍ: يُغَرُ لَهَ فِّ أَلَّلِ دَفُعْهُ، وَيُرُى مُقَعُهُ مِنْ الُجَنِّجَ، وِيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الُقَبُّرِ،


 الُحُوْرِ الُعِيْنِ، وُيُشَفَّعُ فِيُ سَبْعِيْنِ مِنُ
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ



רזیץ - ( © ) وَعْنُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ










وَتَالَ: هِذَا حَدِيُتُ حَسْنُ غَرِيْبُ
 Cof


بخاورآ گـ
之ز


 رول الشِ







 رَضِىَ اللُّ عَنُهُ، قَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى





 شَهِيُدٍ، وَآلْغِيُقُ لَهَ اَجْرُ شَهِيدَيُنِّ). رَوَاهُ

ابَوْدَاوَدَ.
 رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رسُوُلِّ اللّهِ


 باَيّ حَتُفِ شَاءَ الللّ، فِانَّهُ شَهِيُدُ، وَّآنَّ لَهُ الجَنَّة). روَاهُ ابُوْدَاوَدَ
 رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّلَّ اللّهُ




ثاببتلّب"(إبراوز)









 (受








 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ (الِلُغَازِيُ اَجْرُهُ،

(ov) - rیEr
 يَقُولُ: (اسْتُفْتَحُ عَلَيُحُمُ الاَ مُصَارُ، وَنَتَكُوُنُ
 فَيَكُرَهُ الرَّجُلُ الْبَعُتَ، فَيَتَخَلَّصُ مِنُ تَوْمِّ،
 مَنْ أَكُفِيهِ بَعْتَ كَذَا آلا وَذِلِكَ الآجِيُرُ الِّى

 اللّهُعَنْهُ، قَالَ: الذُنَ رَسُوُُ اللُّهُ صَلَّى اللّهُ






 آبُوْدَاوَد.


كيإرسول الشِ









(اكَ البراوزو،نتانَ)




 ها ج














 (7l) - YیミV رَضِىَ اللّهُ عَنهُ، اَنَّهُ قَالَ: يَارَسُوُلَ اللَّهِا


 بَعَكَكَ اللّهُ مُرَاتِيًا مُكَاثِراًُ يَاعَبْدَ اللّهِ بُنَ عَمْرِوا عَلْى اَيّ حَالِ قَتَلْتَ، اُوْقُتُلُتَ، بَعَثَكَ








 رول الش


 ـنز





郎





 مَنْ جَاهَدَ نُفَسَهُ). فِيْ كِكتابِ الْإِيْمَانِ.

الفصل الثالث
 عَنُهُ، قَالَ خَرْجَنَا مَعَ رَسُوُلِ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ















 نابِ
 يارول الش



严














; (ك)





عَنْهُ، تَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْيُ وَسَلَّةُ: (إِنَّ آبَوَابَ الُجَنَّجِ تَحْتَ ظِلَّالِّ
 مُوْسىَ آَنَتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ






 هِ




 كوم



 يُرْزَوْرُنَ الخ.










عَنْهُمَا، أنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيٌُ وَسَتَّر قَالَ لِا صُحِبِ: (النَّهُ لَمَّا اُحِيْبِ









 رَوَاهُ آبودَاوَدَّ







 (7१) - وَعَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِّى








 - 維















 عُمَيْرَ: تَالَ رَسُولُ اللِّهِ حَلَّى اللهُ عَليُهِ

 النَّسَاتِّىُ.




 ابُوَوَاوَد.



 اَجْمَعِينَ، كُلُّهُ

 بِكُلِّ دِرْمِر سَبُع مِأِّ دِرْهِر. وَمْنُ غَزَا





 9.






 *




 ",

 "

وَعْنُ فُضَالَحَ بُنِ عُبَيُدٍ رَضِيَ (VY) - YАО^ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ عُمرَ بُنْ الُخَطَّابِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَقُوُلُ: (الشُّهَدَآءُ




 اللهُ عَلَيُهِ وسَتَّبَرِ تَالَ: (اورَجُلُ مُّوْمِنُ جَيّدُ
 بِشَوُكِ طَلُحِ مِّنِ الُجُبُنِ اتَاْهُ سَهُمرٌ غَرْبُ







حَدِيُتٌ حَسْنُ غَرِيْبُ.

منتكوتُ كركما

(
(Vr) - r^09


 **
 **

 جان اورا
 رتول السِ


任

 (VE) - YА7.


غ ون كيا يا رول الشا " اورز大اياچگّ
 كراهِ إِّا


 عر


وَسَلَّمَ فِىُ جَنازةٍ رَجُلِ، فَلمَّا وُضِعُ قَالَ

 رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِّى النَّاسِ، فَقَالَ: (اهَلُ رَاهُ اَحَدٌ مِنْكُمُ عَلَّلى عَمَلِ الُِسْلَكِ؟؟) نَقَالَ رَجُلْ: نَعْمُ، يَارَسُوُلَ



 الُجَنَّةِ) وَقَالَ: (يَاعُمُرُ إِنَّكَ لَا تُسُأُلُ عَنِ اَعُمَالِ النَّاسِ، وَلِكِنُ تُسُأُلُ عْنِ الُفِطُرةً).

(1) باب اعداد آلة الجهاد

 الشُ ?


راديرالنازكوكقت
该々









 عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُوُلَ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوْ عَلَى الُمِنْبِرِ يَقُولُ: (ا)







居








（：
 ؤها ب范
 ك模

اللّهُ عَنْهُ، تَالَ：خَرَجَ رَسُوُلُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ

 آبَاكُرُ بَانَ رَامِيًا، وَآَنَا مَعْ بَنِّ فُلَانِّ）لِاَحَدِ

 فُلانٍ؟ قَالَ：（ارُمُوُا وَآنَامَعَعُرُ كُلِّعُمُر）．رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ．



 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، فَيْنظُرُ الِلى مَوْضِّعِ نَبْلُه．رِّاهُ البُخَارِيُّ．

 الُخَيْلِ）．مُتَّفَقَعَلَيْهِ．
 اللّهُ عَنْهُ، فَالَ：رأيُتُ رَسْوُرِّ اللّهِ حِلَّى اللّهُ
 وَيَقُوُلُ：（الُخْيُلُ مَعْقُوُدُ بَنَواصِيْهِا الُخيرُ إِلى
 غنيت""






8.".










صَا
 الُخَيُلِ وَالشِّكَالُ: اَنْ يَّحُوُنَ الُفَرُسُ فِيُ




 الُحَفُيَاءِ، وَاَمَدُهَا تَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَبِيْنَهُمْا سِتَّةُ
 ب- "بارى)وسلم)


 قَالَ: كَانَتُ نَاَقُقِ لِرسُلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ

اوإبا




ووسرك وْر
 اللِّ
 والـك.وڭوابكىنيت









 س


وَسْلَّرَ تُسَمَّى الُعضْبَاءُ، وَكانَتُ لَا تُسْبَّكُ نَجَاء اَعُرَابِيَ عَلى تُعُرِدٍ لَهُ، فَسْبَقَهَا، فَاشُتَدَّ ذلِلكَ عَلَى الْمُسْلِميُنَ. نَقَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى



الفهـل الثانى
 اللهُ عَنْهُ تَالَ: سَمِعُتُ رَسُوُلَ اللّهِ صَلَّى

 صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيُ صَنْعَتِهِ الُخَيرَ، وَالرَّامِيَّ




 وَالدَّرِمُّئُ (وَمْنُ تَرَكَ الرَّمَى بَعْدَ مَا عَلِمَّ


رضّ
 صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ: (امَنْ بَكَغْ








بيالفاطيّ)"




إبروازَ،نساَّه)








 .

 لَهُ عِدُلُ مُحَرَّرِ وَّمَن شَابَ شَيْبَة فِيُ سَبِّيُلِ





 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


رَوَاهُ التِّرْمِيُّ، وَابُوْدَاوَدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
(10) - ravo



 آَبِى دَاوُدَ، قَالَ: (امَنُ اَدُخَلَ فَرَسَاً بَيْنَ

 اَّمِنَ اَنْ يُّسْبَقَ، نَهُوْ تِمَارُّ












6."(تخنى، ارارى)










 رَضِنَّ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَكَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّرَ: (الَا جَلَبَ وَلَّ جَنبَّ) زَادَ



وَعَنُ آبِّ تَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ



 التِّرْمِيُّ وَالدَّارِمِىَّ.
(IN ) - YAVA وَعَنْ آبَى وَمْبِ نِ الُجُشَمِىّ،

(اعَلَيُعُمُ بِعُلِ كُمْيُبِ اَغَرَّ مُحَجَّلِ اَوْ اَشْقَرَ
 دَاودَ والنَّسَانِّهُ.

وَابَوْدَاوَدَ.
و(Y.) - YMA.




نَواصِىَ الُخَيُلِ، وَلَا مَعَارِنَهَا، وَاَذْنَابَهَا فَاِنَّ





بانغوت"(إبواؤر)




 ,



 كا كانٍ
(YI) - YANI رَضِىَ اللُهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسْوُلُ اللّهِ حَلَّى


 (YY) - YAMY عَنْهُمَ، قَالَ: كَانَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ


 نَرسِ. رُواهُ التِّرَمِذِّ وَّالنَّسَاثِّىّ. قَالَ: امُدِيَتُ لِرَسُولِ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
 الُحَمِيرِ عَلَى الُخيُلِ نَكَانَتُ لَنَا مِثُلَ هلذِه:


ابَوْدَاوَدَ وَالنّسانِيُّ




(YO) - YNA






號

الِْرْمِذِّ، وَابُنُ مَاجَهُ

 كربول الشِ مُحَمَّدِ بُنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: بَعَثِنِى مُحْمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الِّى الْبَرَاءِ بُِنِ عَازِبٍ، يَّسْاَلْهُ عَنْ رَايَةِ



(YQ - YMQ


-ت
الفصل الثغالث
.


الُخَيُلِ. رَوَهُ النَّسَائىيُّ
(Y) - Y^91




 ابُنُ مَاجَةَ.
（Y）باب آداب السفر
سنز عَآوابك بيان

㾍

號




（مسم）



 خَرَج يَوْمَ الُخْمِيُسِ فِى غَزْوِهِ تَبُوُكَ، وكَانَ
 （r）－r＾qr اللهُ عَنْهُ، قَلَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللَّهُ

 الْبُخَارِيُّ．
 عَنْهُ قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّهُ：（الَا تَصْحَبُ الُمَلْنِحَةُ رِفْقَةُ فِيْهَا كَلُبُ
وَلَا جَرَسُ). رِوَاهُ مُسُلِمُ.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ：（الُجَرَسُ مَمَاْمِيرُ







 اَرُ قَلَدَةُ الِاَّ قُطِعَتُ）．مُتَّفَقُ عَلَيْهِ．之（7）－YA9V







rو＂ عَنُهُ، قَالَ：تَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ




 سَافَرُتُمُ فِى السَّنَةِ فَبَادِرُورا بِهَا نِقْيَهَا）．رُوَاهُ مُسْلِمرّ．
症








 رَسُولِ اللهِ حَلَّى اللُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرَ إِذُجَاءِ رَجُلُ عَلى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضُرِبُ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ




"نين بـ"














آرونوار تغ"(ملم)

 آ

 عَنُهُ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ: (السَّفَرُ تِطُعَةُ مِّنَ الُعَذَابَ، يَمْنَعُ اَحَدَكُمُ نَوْمَهُ رُطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَاِذَا تَضْى
 عَلَيُهِ.
 اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى الَّلُّ








 رُوَاهُ الُبُخَارِيُّ.

 -

وتت_"(بخارىودلم)

عَلَيْهِ.



(,








*~

屋


路 تَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ حَنَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ






 ل لم




（إبراور）
居


途











حَدِيُتٌ غَرِيُبْ



كيّ"‘(إبواوُور)
 مزل الشِ






 لب
 زَ
(YY) - YQIr وَعْنُ جَابِر رَضِيَّ اللُّهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّهِ يَتَخَلَّفُ فِى الْمَسِيُرِ، فُيزُجِىُ الضَّعِيُفَ

 رَضِىَ اللّهُ عَنُ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَكُوْا
 رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمر: (إِنَّ
















 "


انجامر."(إيرازو)





 آعْ
之
(;)




 آبُوَاوَدَ.
(Y7) - rqIV


الرِّحَالَ. رَُاْهُ بُودَاوَدَّ.
(rv) - rq1^ وَعَنُ بُرْيُدَةَ رَضِّيَ اللُّهُ عَنْهُ،
 وَسَلَّرَ يَمُشِيُ الِذُجَاءَ هُ رَجُلْ مَعَّهُ حِمَارُ،



 وَابُوْدَاوَدَ.
 كر كول ال山⿸厂⿱⿱㇒日小心



 سلمان بها كَ كو طِ


 （ ）














 بِالدِّيْبَاجِ．رَوَاهُ اُبوُدَاوَدَّ．

وَعَنُ سَهِلِ بُن مُعَاٍٍ، عَنْ



 النَّاسِ：（آَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلَّ، أُوْ تَطَعَ طَرِيْقًا، فَلَ جِهاَدَ لَّه）．رُوَاهُ ابَودَاوَدَ．
 ب（



 سَفَرِ اوَّلُ اللَّيَلِّ）．رَوَهُ ابُوُدَاوَدَ．


 ربخاورجب(مزل


之維
 و0?

 ع كا عوتتا غ روانْ
 اتهنح ح عوتت با

 "بني

عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ






 آتَحَلَّفُ وَاُحَلِّى مَعْ رَسُولِ اللّهِ حَلَّى اللّهُ
 رَسُولِ اللهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَتَّمَّ رَالهُ،


 اَدُركُتَ نَضُلَ غَدُوتِهِمُ). رُورَهُ التِّرْمِّيُّ.
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمر (الَّ تَعْحَبُ الُمَلْنَحَةُ رِفُقَةُ فِيهَا جِلُدُ





 الإِيْمَانِ).
(Y) باب الكتاب الى الكفار و دعائهـم الى الاسلامـ



 ,

بِسُرِ اللّهِالرحمن الرحير
 ثامٍر⿰亻

 78 ;
 پ!



 مُسْلِمُونُ


























إرهـ"(جارى)




 ك





 (r) - rquv



 رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنْ



 كُرِّ جَبَّارِ يَدُعُوْمُمُ الِّى اللّهِ، وَكَيْسَ


 اَبَيْهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوُلُ اللِّهِ


 (أُغُزُا بِسْرِ اللّه، فِيُ سَبِّلِ اللّه، تَاتِلُوْا مَنْ





 ? كر كـي










 كين عقآ


 -





















 حملـآورنهو

رَّ



 الُعَدُوِ، وَاسْأَلُو اللَّهُ الْعَافِيَة، فَاِذَا لَقِيُنُمُرُ فَاصُبِرُا، وَاعُلَمُوا اَنَّ الُجَنَّةَ تَحُتَ ظِلَالِّ









 آاره rوتا

 كر, كـيخن وّ

















 اَجَابُوكَ فَاقْبُلُ عَنهُمُ وُكُفَّ عَنهُمُ، تُمَّهُ ادُعْهُمُ إِلَى التَّحَوُلِ مِنُ دَارِمِمُ رإِلى دَارِّ
 فَلَهُر مَا لِلُمهَاجِرِيْنَ، وَعَلَيْهِمُ مَا عَلَّى













 $-9$









تونْ



 ،










فَارَادُوُكَ آنْ تُنْزِلَهُمُ عَلْى حُكُمِ اللّهِ نَلَ



.




 فَاْبِرُوا، وَاعُلَمُواُ اَنَّ الُجَنَّةَ تَحُتَ ظِلَاكِلِ السُّوُوْفِ) ثُمَّ تَالَ: (آَلْلهُمَّهُ مُنْزِلَ الُكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الاَحْزَابِ، إمُزْمِهُهُمُ










 سورى اتظات

 "噱



 اتح بَّ
;
 ال山 (ل)




 ورانَّ تَدَمِيُ لَتَمُسُ تَكَمَ نَبِيّ اللّهِ صَلَّى اللهُ



 رَسُولُ اللهِ حَلَّى اللهُ عَلَيُمِ وَسْلَّمَ تَالَ:

 .مُتَفَّ عَلَيْة.




(:
الصَّكَوةُ رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وومرك فصر




;
 روايت








 "
 كا

rrqu - ( ) عَنِ النُّعْمَانِ بُنْ مُقَرْنٍ رَضِىَ



 ع عَ

 اَمُسَكَ حَتى تَطْلُعَ الشَّمُسُ، فَاِذَا طَلَعَتُ
 الشَّمُس، فِاذِا زَالَّبِ الشَّمُسُ قَاتَلَ حَتّى
 يُقَاتِلُ تَالَ تَتَادَةُ: كَانَ يُقَالُ: عِنُدَ ذلِّكَ تَحْيُجُ رِيَاحُ النَّصُرِ، وَيَدُعُوُ الْمُؤِمُنُوْنَ لِجُيُوُشِيْمُ فِيُ

 اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَنَّا رَسُوُلُ الَلّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمر فِى سِرِيَّة، نَقَالَ: (إِذَا رَآيُتُرُ



 © بِسمر اللّ الرحمن الرحير

 :

 يلٌ


الفمصل الث1الث



بِسِمِ اللهِّهِ الرَّحُمْنِ الرَحِحْيُمٍ







(₹) باب القتال فى الجهاد

يرّز فصل




(:













الفصل الالول













和





 مُسْلِمرُ.




 تَزَجْمَ:"
 عَلَيُّه وَسَلَّهر عَنْ تَتُلِ النِّسَاءِ وَالمِّبِّيَانِ.
属






مُتَفَّقُ عَلَيْهِ.


 اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهِّى رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
 اللهُ عَنْهُ تَالَ: سُيْلَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
 الُمُشُرِكَيْنَ، نَيُصَابُ مِنُ نِسْائهِمْ وَذَرَارِيْهِمُ،
 |بَابَنِهِرُ). مُتَفَّقُ عَلَيْهِ.




$$
-
$$









 .









عَنْهُما: آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ

يَقُوُلُ حسَّانُ:



مُتَّفُقْ عَلَيْ،
©









 رَواهُ الُبُحَارِيُّ.管

بَابِ (انَضُلِ الْفُقرَاءَ).
 صَلَّى اللُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمُطَا، كُ "بَابِ الْمُعْجِزاتِ"


وومرى ضصز











تّ) "־(إبراوَر)

 "م غكازو



وَحَدِيُثُ الْبرَاءِ بَعَتَ رَسُوُلُ اللّهِ صَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسْتَّمُ رُمُطَا فِيُ بَابِ (الُمُعُجِزَاتِ) إِنُ شَاءَ اللُهُ تَعَالى'

الفمصل الثانى



 تَالَ: (إِنُ بَيتَعُمُ الْعَدُوُ فَلْيُحُنْ شِعَارُكُمُ:

 اللهُ عَنُ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ الُمُهَاجِرِيُنَّ: عَبُدُ اللِّهِ








;كرالشك_ت تِّ"(إبراوز)

تَّجَحَي: "حمت


之

 روخت) تباهوبربإكر,




 بي نَ





 اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّةَ يَكُرْمُوُنَ الصَّوُتَ عِنْدَ

القِتَالِ. رُوَاهُ ابَوْدَاوَدَّ



 (IV) - وَعَنْ عُرُوَة، قَالَ: حُدَّنَّنِّ
 الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرَ كَانَ عَهِدَ الَيْهِ قَالَ: (آَغِرُ

 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيَيْهِ وَسَلَّمر يَوْمَ بَدْرٍ (إِذَا آَكَثبُوُكُمُرْ فَارُمُوْمُمُ، وَلَا










لِتُقَاتِلَ) وَعَلَى الْمُقَدَّمَحِ خَالِدُ بُنُ الُوْلِبُدِ،


وَلَا عَسِيْفَا). رَوَاهُ ابُوْدَاوَدَ.
 اَنَّ رَسُوْلَ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ قَالَ:


 وَاَصْلِحُوا، وَاَحُسِنُوا فَاِنَّ اللّهُ يُحِّ

الُمُحُسِنِيْنَ)، رُوَاهُ ابَوُدَاوَدَّ
(YI) - YqهV







 وَالْوَلِيْدِ ضَرْبَتَانِ، فَاَتْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا








 :




















الفصحل الث1اث
هِ


(o) باب حكم الاسراء








 (






 ع


الفصل الاول
.


 بِبالسَّاسْلِلِ). رَرَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(Y) - Y971














 ،واليا ربول الشا




 "

 اللّ


 آ؟




 تُمَّ جِئُتُ بِالُجَمَلِ أَوْدُدُهُ وَعَلَيْهِ رَحُلُّهُ
 عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ، فَقَالَ: (امَنْ تَتَلَ


اَجْمَعْ). مُتَّفَّ عَلَيُهِ.

 عَلْى حُكُمِ سَعْدِ بُنِّ مُعَاذِ، بَعَتَ رَسُوْلُ اللّهِ
 فَلَمَّا دنَا قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ



 قَالَ: (الْقَدُ حَحَمُتَ فِيْهِمُ بِحُحُمِ الْمَلِبِ)


ع حم عـ
ع


 بانْه وليا ربول الشِ







 رول اللّ



 ? اルكا
 .ي آپ اَمْلِ الْيَمَمْةِ فَبَطُوُهُ بِسَارِيَةِ مِّنُ سَوَارِى الُمَسْجِدِ، فَخْرَج الَيْهِ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ
 فَقَالَ: عِنُدِيُ يَامُحْمَّدُ خَيْرُ، إِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ
 كُنُتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَنَلُ تُعُطَ مِنُهُ مَاشِئُتَ فَتركَئَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ
 فَقَالَ: عِنُدِيُ مَا قُلُتُ لَكَ: إِنْ تُعْعِمُ تُنُعِمُ
 كُنُتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلُ تُعُطَ مِنُهُ مَا شِئُتَ فَترَكةً زَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ


 وَاِنُ كُنْتَ تُرِيُُ الُمَالَ فَسَلُ تُعُطَ مِنُّ مَا مَا شِئتَ. نَقَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمر (آطَلِقُوُا تُمَمَمَة) فَانُطَلَقَ الِّى نَخُلِّ -



 تعاوروبال


层
 "ج

 ー **
 !ّب؟ آب L هر جب وك و و
 . وان:










 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، وَآمَرْهُ آن يَّعَّتِرْ،



 رَسُوُلُ اللِّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وِسَلَّرَ. رُواهُ مُسِلِرُّ، واخْتَصَرْهُ البُخَارِيُّ.


 ي









 الن ح إتهكا




















 مُسُلِمُرُ








رات

 بِّ



位


 رول الش! كيا آبپ انجمهو



 خكا بَ


 رول ال山ّ


الثَالِكُ آمَرَ بِبَاحِلَّهِ، فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحُلُهَا، تُمَّهِ
 الرَكِيّي، فَجَعَلَ بُنَادِيْهِمُ بِاَسْمَانِهِمُ وَآَمْمَآِ








 قَتَادَةُ: اَحُياَمُمُ اللّهُ حَتّى أَسْمَعْهُمُ قَوُلَّهُ،


عوازن











 ربي


 ابازتثنين נטا











 اَحَبَّ مِنُكُمُ اَنْ يَّكُوْنَ عَلى حَظِّهِ حَّلّى

 رَسُوْلَ اللّهِا نَقَاَلَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ




 وَآِنُوَا. رِوَهُ الُبُخَارِيُّ.


 لِبْنِّ عُقَيُلِ فَاسَرُتُ تَقِيْفُ رَجُلَيُنِ مِنِ
 رول الل


 -屏
 بول-آبِ



(مّم)


 الشِّ




وَآسرَ اَصُحَابُ رَسُولِ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ







 كُلَّ الْفَلَحَ، فَالَ: نَفَدَاهُ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّلَّى
 ثَقِقْف. روَاهُ مُسِلُِرُ

الفصل الثانى

 بَعَتَتُ زَيُنبُ فِيُ فِدَاءِ آبِّى الْعَاصِ بِمَالِّ









 وهكرك بانـ رول اللم

 نينب وبا

( I Y ) - YqVI道 بن هارشكّ

النت)
之

 rqv







باناتول



 ج


 الكول ک וإن <






 كُنُتُ فِىُ سَبِي تُرِيظَةَ عُرِضُنَا عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسْتَّمَ، فَكَانُوُا يُنظُرُوُنِّ،
 يُقُتَ، نَحَشَفُوُا عَانِتِّ نَوْجَدُوْهَا لَرْ تُنْبِتُ،
 مَاجَةَ، والدَّارِمِّىُ

 عَلَيُهِ وَسِلَّرَ يَعْنِّ يَوْرَ الُحُدَيبِيَةِ قَبْلَ الصُّلُحِ نَكَتَبَ الِيَهِ مَوَالِيْهِمُ: قَالُوُا: يَامُحُمَّدُ






 7r




 انكواسلامك ؤوت رنى



 غالبن ولير


至 كـ هو ان




الفصل الثالث
 عَنْمُمَا، قَالَ: بَعَتَ النَّبِّيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْيُ











(7) باب الُّمان
.
تَتَجْكَ:"

 جابـ


之 (务 nn حزت يّنج كوآָ






الفصل الالول














 ((اتَدُ اَمَّكَّا مَنْ اَمَنْتِ)،





تَّ
 الشا

(







 **
 والقوريإنت كيا انْ ; ; ~نا




 اللّهُ عَنْهُ تَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ حَلَّى

 رَواهُ فِيُ (شَرُحِ السُّنَّة).





 فَسَألَّهُ مُعَاوِيَةُ عَنُ ذلِكَكَ، فَقَالَ: سِمُعُتُ رَسُولَ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّرَ يُقُوُُ:

 إلِيْهِمُ عَلى سَوآءء). تَالَ: نَرَجَع مُعَاوِيَُ








واءّ


 قَالَ: بَعْنَنِّ قُرَيُشُ الِّى رَسْولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ ?









(إبراور)
 الْبُرُد، وَلِكِنِ ارُجِعِ فَاِنُ كَانَ فِىْ نَفُسِكَ



فَاسَلَمُتُ. رُوَهُ ابَوْدَاوَدَا
(7) - rqAr

 لِرَجُلَنِن جَاءَ امِنُ عِنُبِ مُسَيْلَمَةُ: (آمَا وَالللهِ


رَواهُ اَحْمَدُ، وَابَوْدَاوَدَ.





 سنـ




 كى فدت
 امركا اعزافك原




عَلَيْهِ وسَسَّرَ قَالَ فِنَّ خُطْبَتِه: (آَوْوُوُا بِحَلُفِ

 التِّرْمِيُّ مِنُ طَرِيُّ حُسِيْنِ بُنِ ذَكُوَانَ عَنُ عَمْرِو وَتَالَ: حَسْنٌ. وَذُكِرَ حَدِيُتُ عَلِيّ: (الْمُمُلِمُوُنْ تَتَعَافًا) فِيُ كِتابِ الُقِصَاصِ).

الفصل الثالث


 نَقَالَ لَهُمَا: (آتَشُهَدَانِ آْنِّى رَسُولُ اللّهِه)



 يُقُتَلُ. روَاهُ اَحُمَدُ.
(V) باب قسمة الغنائم والغلول فيها (V)



 تقالُّ ن.
كريايّ"(خارىوّملم)

 -مكازورل
之
 وبإك: وتك كو كمؤريا之

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (امَنْ قَتَلَ قَتِبْلُ لَهُ عَلَيُهِ



 مُتَفَقْ عَلَيْهِهِ

 وَسَلَّمر عَارَ حْنَيْنِ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتُ
 الْمُشُرِِيْنِ قَدُ عَلَ رَجُلُّ مِنَ الْمُسْلِمِينِ،
 بِالسَّيُفِ، نَقَطَعُتُ الدِّرُعَ، وَآَبْبَلَ عَلَيَّ

 الْخَطَّابِ، فَقُلُتُ: مَابَالُ النَّاسِّبٌ قَالَّ: آمُرُ




 فَقُمُتُ، فِقَالَ: (مَا لَكَ بَآبَا تَتَادَةَ؟) فَاَخْبرُتُكُ،


 پإِّ













 - -



كـ"(.نخرى, سلمّم)






 ك
 ها


(
 -





 اللّهُ عَنُهُ قَالَ: بِعَتَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ


 عَلْى ظَهُرِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ



 كردول السِّ
 ك


 نيزر


 كيا

 بلدردول الشِ ايكـحصواركاوراكي تيل 6范


 وَالْيُوْمُ يُوْمُ الرُّضَّعَّعِ
 خَلَقَ اللَّهُ مِنُ بَعِيْرٍ مِّنُ ظَهُرِ رِّرُّلِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسْلَّمَر الِّاَّ خَلَّفُتُهُ ورَاءِ


 عَلَيُهِ ارَامًا مِنَ الُحِجَارَةِ، يَعْرِنْهَا رَسُوُلُ اللّهُ



 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَرْ
 سَلُمَهُ). قَالَ: تُمَّ اَعُطَانِّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى



 رُروَهُ مُسْلِمر.
.

عـ



(


 \%
 .









عَنْهُما، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّرَ كَانَ يُنْفِلُ بَعُضَ مَنْ يَبْعَ السَّرايَا لَِنْفُسِهِمُ خَاصَّةُ سِونى قِسْمَهِ عَامَّةِ الُجَيُشِ. مُتَّفَّ عَلَيْهُ
(V) - Y991 وَعْهُ، قَالَ: نَفَلَّنَا رَسُولُ اللّهِ
 مِنْ الْخُمُسِ، فَاَحَابَنِّ، شَارِفُ، والشُّارِفُ الُمُسِنُّ الُحَبِيْرُ مُتَفَّقُ عَلَيْهِ.
 نَآَخَهَا الْعُوُوُ، فَظَهِرَ عَلَيْهِمُ الُمُسُلِمُوْنَ نَرُدَّ -عَلَيُهِ فِيُ زَمَنِ رَسُوُلِ اللَّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِيُ رِوَايَةٍ: آبِقَ عَبُدٌ لَّهُ، فَلَحِقَ
 خَالِدُ بُنُ الُوكِيدِ بَعْدَ النَبِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَّ. رُّامُ الْبُخَارِيُّ.
 اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَشَيْتُ آنَا وَعْتُمَانُ ابُنُ عَفَّانَّ إلَى النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وِسْلَّمَ، نَقُلُنَا





رواه البخارى.









 لَعُمُر). رَّاَهُ مُسِلمٌ.
( ${ }^{\omega}$ )












 $-2$
 اورثّگّث












 كُ٪











 اَبَلْغُتُكَ. لَا الْفِيَنَّ اَحَدَكُمُ يَجِىُُ





 يَوْمَ الُقِيْمَهِ عَلْى رَقَبَتِه صَامِتُ، فَيْقُقُلُ

 مُسْلِمِ، وْهُوَاتَمُّرُ





 ع ب

 (?

( لَهُ الُجَنَّهَ، فَقَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْيُ
 الَّكِّ اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَر مِنَّ المَغَانِيْرِ لَمَ



 مُتَفَقْ عَلَيْهِ.
 ربل الشم نامڭ\%


(:







ك ك ك
 ,

ووسمى فصر








كوعاليّ"(وارى)





رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: آَبَبُتُ جِرَابَا مِنُ شَحُمٍ
 اَحَدَا مِنْ هِذَا شَيُئَا، فَالْتَفَتُّ فَاذَا رَسُوُلُ اللِّهِ

 فِى بَابِ (رِزُقِ الُوُلَةِ).

الفصل الثانى
عَنْ آبَى اُمَامَهُ رُضِيَّ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَبَّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ

 التّرِمِيُّ.

 يَوْمَئذٍ يَعْنِّ يَوْمَ حُنَيُنِ (امَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَّهُ
 رَجُلُ، وَآَخَذَاسْلَابَهُمُ رُ روَاهُ الدَّارِمِيُّ.


 فِى السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. وَلَمُ يُخَمِّسِ السَّلَبَّ رواه داود.
 رول الشِ

(إبوازو)











اروانتابإق ركو"، (تزنى)
 نيّ










وَكَانَ تَتَلَّهُ روَاهُ ابُوْدَاوَدَ.
0. . 0






 إْنَهَتُ عِنُدَ تَوْلِّه: الْمَتَاعَا
 اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُسِمَتُ خَيْبرُ عَلىَ اَمُلِّ الُحُدَيبِيَّة، نَقَسَمَهَا رسُوُلُ اللِّهِ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَانِيَةِ عَشَرْ سَهُمَا، وُكَانَ
 فَارِسِ، فَاعُطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَالرَّاجِلَ



مِانَتَى فَارِسِ.
 حنوراكم






,








 ج



وَعَنُ حَبْبِبِ بُنْ مَسْلَمَةَ




 الُخُمُسِ، وَالثُلُتَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا فَفَلَّ

رَرَاهُ بُوْدَاوَدُ
كا 9

















 ریما رول الشا





 رُضِىَ الللُُ عَنْهُ، قَالَ: تَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُوْلَ





 مِنُ اَحْحَابِ رَسُوُلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 مَلَّى اللّهُ عَلَيَهِ وَسَلَّمرَ، فُقَالَ: (اصَلَّوُا عَلُى
 فَقَاَلَ: (إِنَّ صَاحِبَحُحْ غَلَّ فِيُ سَبِّيُلِ اللّهِ)

 وَالنَّسَاثِّىُ.








 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحَابَ غَنِيْمَةُ،



 -

آب ذ年




رك كنخلونه＂（إبواور）



尾 （إبواور）（ب）


（وارى）


；；اياب＂
之رول الشِ






عَنُكَ．）رَوَاهُ ابُوْدَاوَدَ．
 اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّه، أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ

 وَعَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ：كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ：مَنْ يُكُتُمُ غَالًا فَاِّنَّهُ

رِيُلَّهَ）．رُوَاْهُ ابَوْدَاوَدَ．



 عَنْهُ، عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرَ：آنَّهُ

 اللهُ عَنْهَا، تَالَتُ：سَمْعُتُ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرَ يُقُوُ：إِنَّ هِّذِهِ الُمَالَ خَضِرةٌ حُلُوَةُ، فَمْن أَحَابَهُ بِحَقِّه بُورِكَ لَّهُ




ب


 "



 آختَ عَن ن نیغ


 - ك

 اِلَا النَّارُر). رَوَاهُ التِّرْمِذُّ.












 الْمُجَالِدِ، عَنْ عَبُدِ اللِّهِ بُن آَبِّ آَوْقُى، قَالَّ


 فَيَاخُذُ مِنُهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيُهِ، نُمَّهُ يَنُصَرِفُ رَوَاهُ بَبوَاَوَاوَ.
(TV) - E.Y।

زنـ







 كو اور خيانت عثيوا"


روايتى ب؟"
 عروايت
范






(YN) - E.YY وَعَنِ الْقَاسِمِ مَوْلى عَبْدِ
الرَّحُمْنِ، عَنْ بَعُضِ آَحْحَابِ النَّبِّيِّ صَلَّى





وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوُلُ (آَدُوا الُخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ،

الُقِيْمَةِ. رُوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيَهِ، عَنْ جَدِّهُ




 الُخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُوُدُ عَلَيْعُمُ، فَاَّدُّا
















 ال山⿸厂⿱⿱㇒日小心

 رول فها الشإبما

 اللّهُ عَنُهُ، قَالَ：صَلْىَ بِنَا رَّوُوُلُ اللّهِ صَتَّى





ابَوْدَاوَدُ．


















 بخارى.

الفمل الثالث






 ،و (





ايكسك ورور <






 كا
















 انُسرَفَا إلِى رَسُولِ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ








 قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ

 عَفُرَاءَ حَتِّى بَرَدَ. قَالَ: فَاَخَذَ بِلِحُيَتِهَ، فَقَالَ:





غيرزاوت
قَتَلَنِّنُ مُتَفَقْ عَلَيْهِهِ
 با با كا كرول الشِ
 وي جو يم




 *












 عَنْ فُلَنٍ؟ وَاللّهِ إِنّي لَا رَاهُ مُؤِمِنًا، نَقَالَ





 وَالْاِيْمَانَ الُعَمَلُ الصَّالُِحُ
 عَنْمُما، آنَّ رَسُولَ اللّهِ حَلَّلَى اللّهُ عَيَيُهِ وَسَلَّمر قَامَ يَعْنِيُ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَّ (إِنَّ عُثُمَانَ






زَارويّ



 الル

 ج


 ـ


















 احُبِبهُا عَلَيْنَا، نَحُبِسْتُ حَتّى نَتَحْ اللّهُ عَلَيْهِ، الْغَنَاثِمَ، نَجَاءَ بُ يُعْنِيُ النَّارَ لِتَاكُلَهَا،

 بِيَدِه، فَقَأَ: فِيْحُمُ الْغُلُوُلُ، فَجَاءُ وُا بِرَاسِ مِيُلَ رَاسِ بَقَرةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَغَهَا،
 تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِالَحِدِ تَبْلَنَا، تُمَّرَّ اَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِرْ، رَّاى ضَعْفَنَا وَعْجَزْنَا فَاَحَلَّهَا لَنَا). $-6$










之次





 نالقثن









 الْخَطَّابِ إِذُهَبْ فَنَادِ فِى النَّاسِّ إِنَّهُ لَيَدْخُلُ



(^) باب الجزية
?
"

الفصل الاول
هץ. - - (1) عَنُ بَجَالَهَ رَضِيَّ اللُّهُ عَنُهُ، تَالَ: كُنُقُ كَاتِبَا لِجُزُرْ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ

 كُلِّ ذِيُ مَحْرُمر مِنَ الْمَجُوُسِ. وَلَمُ يُكُنُ


 رَرَاهُ الْبَخَارِيُّ وَذُكِرَ حَدِيُنُ بُرِيُدَدَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالىَ عَنْهُ،
 الِّى الْكُفَّارِ).


وورك نصّ
الفصل الثانى






 ايكمتأم






(إبواور)


 ب-
 .


 رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ:


 عَنْهُ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُوُلَ اللّهِ حِّلَّى اللّهُ


هـ

 كـذ







 نَحُنُ نَاخُذُ مِنْهُ نَقَالَ رَسُولُ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ
 فَخُذُوُا). رُوَاهُ التِرّمِذِيُّ.

الفمصل الثالمث
(V) - عَ عَنُ آسْلَرَّ إنَّ عُمرَ بُنَ الُخَطَّابِ رَضِيَ الللُهُ عَنُّهُ ضَرْبَ الُجِزِيْةَ عَلَى

 وَضِيَافَهُ ثلَيَةِ آيَّمٍ. رَّاهُ مَالِكُ.
(9) باب الصلح

صل





 .



 ‘بغ ين يرى جان بَ


 (品

















 ,






㞔


 Lِ





 ， ال山⿸厂⿱⿱㇒日小心 اشَ






 الُحَدِيُتَ الِلَى اَنْ قَالَ：اِذِ جَاءَ سُهِيْلُ بُنُ


 رَسُوُلُ اللِّهِ مَا صَدَدْ نَاكَ عَبِّ الْبَيْتِ، وَكَّ




 رَدَدُتَّةُ عَلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ


 الَّذِينَ ال＇مُنوُا إِذَا جَآَكُمُ
 يَرُدُوهُنَّ، وَآمَرْمُمُ اَنْ يُرُدُوْا المِّذَاقَ، يُمَّ $-5$




层 *






 * هوا نَ














 الْمَسْجِدَ يَعُدُوا، نقَالَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ


 مُسْعِرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهَ اَحَدُ) فَلَمَّا سَمِعِّ





 الشَّامِ الِاَّا اعُتَرْنُوُا لَهَا، فَقَتَوُوُمُرُ، وَاَخَذُوُا






 آخغرت
 *


 ـن هيبيّپ

 ك ك إن جا ح



كرياي"(بخارىوّملم)
 عطّح آجاح机















 *

ركثارگّ اورذاضى
 بارِ بي زما ع


 آراركثق آبِ










 سَيْجُعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجَا وَمْخُرَجا). روَاهُ مُسْلِمُّر






 عَلَيُهِ.

الفمصل الثانى



 آبُوَدَاوَد.
آوَ عِدَّةٍ مِنُ ابَنَّاءِ اَحْحَابِ رَسُوُلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ









 جانو
 ! !



 كوابن جزرى غكابـ









يَوْرَ الُقِيمَمَة). رُوَاهُ ابَوْدَاوَدَدَ



 ارَرحَمُ بِنَا مِنَّا بِانَفُسِنَا، قُلُتُ: يَا رَسُوْلَ اللُّهِا





 يُعُرَفُ الَاَّا مِنُ حَدِيُثِ ابُنِ الُمُنُحْدِرِ قَالَهُ ابُنُ الُجَزَرِىُ.

الفصل الثالث







 پ.



 LCOT ك
 ק






 آح اوركما



مَكَّةَ، حَتْى قَاضَامُمُرْ عَلىَ اَنْ يَدُخُلَ يَعِنِّى



 اَنْتَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللِّهِ فَقَالَ: (آنَّا رَسُوُلُ اللِّ، وَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ). نُمَّ قَالَ لِعَلِيّ بُنِ آبِى طَالِب: (آُمُحُ: رَسُوْلَ اللّهِ) قَالَ:


 بُنُ عَبْدِ اللّهِ: لَا يَخُخُلُ مَكَّةَ بِالسَّلاحِ إِلَّا






(.) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

 رول اللّ ع
 ثاكّ
 پّ


















$\qquad$


之ارثارز




之




 تامدون الرا اليميل قا ابن عبا


عَ


 نَحَوْ مَا كُنُتُ اُجْيُزُمُمُمْ). تَالَ ابُنُ عَبَّاسِ:
 عَلَيُهِ.









(

وومرك ونر
انس نس بي مرف ابن عبابِ كَ هريث "لَا تَكُوْنُ



 كيأورد ولالشِ ع ك كال,

粏 با

 چِّبا


 فِيْهَا الِاَّ مُسِلِمًا). رُواهُ مُسْلِمرٌ، وَفِّى رِوَايَةٍ
 وَالنَّمَارْى مِنْ جَزِيرِّة الْعُرَبِ).

الفصل الثانى



الفصل الثالث











 مُتَفَقْ" عَلَيْهِ.

# (11) باب الفئ <br> 寝 



 ايكنها

 يطال

居

 زا ناونق الU Lل



## النصل الأول

 الُحَدُتَانِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عُمْرُ بُنُ الُخَطَّابِ، رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ إِنَّ اللّهَ قَدُ خَصَّ





 مُتَّفَقْ عَلَيْهِ.


 بِخَيُلِّ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتُ لِرَسُوُلِ اللّهِ صَلَّى




ووروز
تَّجَجمَ:"





 جبر

(إبراوز)








筑




 دُعِيَ بَعْدِنُ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ فَاعُطِىَ حَظًا وَاحِدًا. رَوَهُ ابَوْدَاوَدَ.





 عَائِشَةُ: كَانَ آبِّى يُقُسِمُ لِلُحُرِّ وَالْعَبِّ. رَرَاهُ

آبُودَاوَدَ.
 الُحَدَتَانِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكْرَ عُمُرْ بُنُ






 وَبَلَاءُ هُ، وَالرَّجُلُ وَعَيَلْكُ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَيُّهُ

رَوَاْهُ بَبودَاؤَد.


部
 وَلِرَّسُلِّ






لا ک

 الشِ








خُمُسَهُ وَلِّرَّسُلِ










 لِنَوَبِبْ، وَاَمَّا فَكَكُ نَكَانَنُ السَّبِبْلِ، وَاَمَّاَ خَيْبرُ فَجَزَاَمَا رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى





 ,



 0,



 بالكّكي كي

 إكّا





رَوَاْهُ ابَوْدَاوَدَ.

الفصل الثالث
rّ.







 اللهُ عَنْهُ عَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوُلُ اللّهِ

 الْحَطَّآبِ رَضِيَى اللّهُ عَنْهُ عَمِلَ فِيْهَا بِمْثُلِ مَا




〇




عَلى عَهُدِ رَسُوْلِ اللِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُّهِ


## كتاب الآداب

(1) باب السلامـ

سلامكر_ 6 بيان







 ربول الشِ




 (Y) - $₹ 779$












 ناكَك 6 والريا ب)










آريّيلك"(:خارى)وسلم)




ك.".


(:باريو, وملم)




كجوركو." (ملم)






 وَعَلَيُحُمُ)|. مُتَفَقْ عَلَيْهِهِ

．جاوتـ ن نَ






屋









重


 عَلَيُحُمُرُ فَقُلُتُ：بَلْ عَلَيْحُمُرُ السَّامُ وَاللَّعَنَةُ فَقَالَ：（يَاعَاتِشَهُ）إِنَّ اللّهُ رَفِيُقُ يُحِبُّ الرِّفُقَ
 قَالَ：（اقَدُ قُلُتُ：وَ عَلَيْحُمُ）وَفِّى رِوَيَّةٍ



 عَأِشَهُ：السَّامُ عَلَيُحُمُر، وَ لَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغْضِبَ عَلَيُحُمُ، فَقَالَ رَسُوُلُ اللّهُ صَلَّكِ
 بِالِّفُقِ، وَآَيَّكِ وَالْعَنْفَ وَالْفُحُشَّ، ．قَالَتُ：

 وَلَا يُنْتَجَابُ لَهُمُ فِىَّيَّ）．
（IY）وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسِلِم．قَالَ：（الَا تَكُوْنِيُ فَاحِشَةً، فَانَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحُشُ وَالتَّفَحُّشَ＂）


و يّنْ

كوسامكيا"(بخارى,ولم)


 لِ





اورمْوعإتّ
 اضافاوركـ بيّن丨ز







اللّهُ عَنْهُ: آنَّ رَسُوُلَ اللِّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ
 الُمُسلِمِيْنِ وَالُمُشُرِكِينِ عَبَدَةِ الآوْثَانِ،
 رِي



 نَاعُطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ). قَالُوُا: وَمَاحَقُّ الطَّرِيُقِ








 الُقِصَّةٍ قَالَ: (وتَتُيْيُوا الُمَلُهُوُفَ، وَتَهُدُوُوا الضَّالَّ). زوَاهُ ابَوْدَاوَد عَقِيْبَ حَدِيْبِ أَبِّ


روّمى نصل
 ；كا



 （4）

- كثّب"(تزنى،وارى)

之號











「 قَالَ：قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّلَى اللِّهُ عَلَيُهِ وَسِلَّهُر： （الِلُمُسِلِمِ عَلَى الُمُسلِمِ سِتٌ بِالْمَعْرُوْنِ： يُسَلِّرُ عَلَيْهِ اِذَا لِقيَيَّ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ،

 رَوَهُ التِرْمِذُّ والدَّارِمِّ،ُ،

 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ：السَّلامُ







رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَابَوْدَاوَدَدَ
（Y．）－وَعَنْ مَعَاذِ بُنِ آنَّهِ رَضِىَ














 (:





 اشا "

الُفَضَابِلُ) رَوَهُ آبُوْدَاوَدَ.

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ


(YY) - ETEV
















 (إِذا لَقِىَ آحَدُكُمُ اَخَاهُ فَلُيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَانِ



لَقِيَّ، فَلُيُسَلِّمُ عَلَيْهُ رُوَاهُ ابَوْدَاوَدَ

 گ.






ميثنزبر) "




جباسلامثميالت بمكاس





اَنَّ رَسُوْلَ اللِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قَالَّ


(YN) - وَعَنُ جَابِرٍ رَخِىَ اللهُ عَنُهُ،
قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللِهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّهَر:

وَقَالَ: هنَا حَدِيُثُ مُنُكَرُ.



 2700 -

 وراوك) (
 "之





عليكمر ورحمة الله وبركاتٔ."(إبوازور)



ب-(تنفك) يحريشنאرب) "





"

الْبَصِرِيّ، إِجَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَدَّثَنِيُ آَبِّ، عَنْ جَدِّى، قَالَ: بَعَنِّى آبِّى الِّى رَسُوُلِ اللّهِ


 السَّغَّهُ)، رُوَاهُ ابِوُدَاوُدَ.

 عَامِلَ رَسُولِ اللِّهِ حَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّرَ، وكَانَ إِاَ كَتَبَ إلَيُهِه بَدَا بِنَفُسِهُ رُواهُ

ابَوُدَاوَدَ.
وَعَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللُّهُ عَنُهُ أَنَّ


 اكلَ اللّهُ عَنُهُ، قَلَ: دَخَلُتُ عَلَى النَّبِّيِّ صَلَّى اللّهُ




 -












(تّ





زكركُنُب-















رَوَاهُ التِّرْمِذُّ، وَابَوْدَاوَدَا




 جُركيّ فِى (بَابِ فَضْلِ الصَّدَّةَة).

الفصل الثالث























 عَطَسَ، نَقَالَ: الْحَمْدُ للِّهُ نَحَمِدَ اللّهَ بِاذِنِهُ،




 وَتَحَيَّةُ بَنِيُكَ بَيْنَهُمُ فُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ وَيَدَاهُ



 فَاذَاكُلُّ اِنُسَانٍ مَكُتُوُبِ عُمْرُهُ بَيْنِ عَيْنَيْهِ،


 فِىُ عُمْرِه. قَالَ: ذُلِكَ الَّذِيُ كَتَبْتُ لَّةُ قَالَ:



 عَجِلُتَ، تَدُ كُتِبَ لِيُ آلْفُ سَنَةٍ. قَالَ: بَلَّ، وَلْكِنَّكَ جَعْتُتِ لِابْنِكَ دَاووَ سِتِّيْنَ سَنَةُ،
 .






 كاولاوبك بولتِ ب-

 ربول اللّ




 ك ع إِ




فَجَحَدَ نَجَحَدَتُ ذُرِيتُؤُ، وَنِسِىَ فَنَسِيتُ
 وَالشُّهُوْدِ). رُوَاهُ التِّرْمِيُّيُّ
 اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّعَلَيْنَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى
 آبَودَاوَدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ. ع ع ع

 السُّوقِ، لَمُ يَمُرَّ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عُمرَ عَلَّى


 إلَى السُّوُقِ، نَقُلُتُ لَّهُ وَمَا تَسْنَعُ فِى السُّوُّقِ



 **






 ま ارشاروزايا احماروخت كا كا




 الْبَهُقِقِّىُ فُِ (اشُعْبِ الُإِيْمَانِ).
（Y）باب الاستئذان
اجازت لِذك بيان

 الإوئ اشمرى



 \ll

 ＂范。


 ا＂




الفصل الأول
رضي






 يُوْ ذَنْ لَهُ، فَلْيرُجِجِ）．فَقَالَ عُمرُ：آقِمُ عَلَيُهِ
 الِلى عُمرَ، فَتَهِدُتُّ مُتَّفَقْ عَلَيْهُ






 هو آ؟

屋


 rوعُّ"(بخارى)

وومرك وْصل
 6 6


竍
 (3i\%)
 وا
 دَيُنٍ كَانَ عَلْى آبِّ، فَدَ قَقُتُ الْبَابَ، فَقَّالَّ
 كَرِمَهَا. مُتَّفَّ عَلَيْهِ.
قنَ، عَنْهُ تَالَ: دَخلُتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ


 لَهُمْ، فَدَخَلُوا. رَرَاهُ الْبُخَارِيُّ.

الفصصل الثانى
(O) - ETVI


 بَأَعْلَى الُوادِيُ، تَالَ: فَدَخَلُتُ عَلَيُّهِ وَلَمُ

 آآُخُلُلا). رُواهُ البِّمِّمِيُّ، وابووداوَد.

之（7）－£7VY








 اور ان



 كرو－آپ

 جاぎ

عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسْلَّمَرْ قَالَ：（إِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمُ كَجْاَّ مَعَ الرَّسُوْلِ،


قَالَ：（ارُّوُلُ الرَّجُلِ الِلَى الرَّجُلِ إِذُنُ）،
 اللهُ عَنْهُ قَالَ：كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ




 وَذُكِرَ حَدِيُثُ آنسِ، قَالَ عَلَيُّهِ الصَّاَلَّهُ
 فِى（بَكِبِ الضِّيَافَةِ）．

الفصـل الثالث
 عَنُهُ آنَّ رَجُلا سَأَلَ رسُوُلَ اللِّهِ صَلَّى اللُّهُ








كرَ"(اكَرُسه)





 تَنَحْنَحَحْىُ رواه النسانى


 فِيُ (اشُعْبِ الُإِيمَانِ).
(بَ) باب المصافحة والمعانقة





 حن بن بلّ بن هابل ,


 (


انثاءالضزكركـي عــ


الفصل الأول
 قُلُتُ لِانَسِي رَخِىَ اللُهُ عَنْهُ، أَكَانَتِ الُمُصَانَحَةُ فِيُ اَحْحَابِ رَسُوُلِ اللّهِ صَلَّى

 عَنْهُ قَالَ: تَبَّلَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 حَابِسِ. فَقَالَ الُاْقَعُ: إِنَّ لِّى عَشَرةُ مِّنْ الُولَدِّ

 يَرْحَرُ لَا يُرُحَمُ). مُتَّفَقُ عَلَيْيُهِ
 فِيُ (بَابِ مُنَاقِبِ اَمْلِ بِيْتِ النَّبِّي صَلَّى اللّهُ
 تَعَالْى.


وومرى وّر







وإباتاب؟-"
 رسول الشِ



 -

آب٪
之 (0) - ETM1


 "نيفـبا
(Y) - 乏7V9



 وَفِّ رِوايَيْ أبِيُ دَاوَدَ، قَالَ: (إِالْتَقَى الُمُلِمَانِ نَتَعَانَحَا، وَحِمِدَا الللَّ واسْتَغْرَاهُهُ غُفِرَلَهُمَا.






 هُوْ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمُ بَينَعُمُ الْمُصَانَحَهُ).
 هارثمين ،之
 ن.


 كدرول الشِ
 آت ايكروز آד
 §



ركتورادتططل، بولً) "(إبواور)
 - رول

 تَالَتُ: تَدِمَ زَيُدُ بُنُ حَارِيَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرِسُوُلُ



 :روَاهُ التِّمِّذِيُّ.

 كَانَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسَلَّهَ



 رَوَاهُ ابَوْدَاوَدَ.








 ; زإيبل ي
号





"ما روايت
















ابَوْدَاوَدَ.






(II) - 〔TAV















وَرِجْلَة، روَاْهُ بَوْدَاوَدَدَ
（Y）－₹7V9




 رول ال山⿸厂⿱二⿺卜丿，













 إِا دَخَلَتُ عَلَيُهِ، قَامَ إِلَيهَا، فَاَخَذَ بِيَدِهَا






 فَقَالَ：كَيْفَ انْنِ يَا بُنَيَّهُ وَتَبَّلَ خَدَّهَا ـ رُواهُ ابُوُدَاوُدُ








 ب\％ب\％

L触酸


共






وَإنَّهُ ，لَمِنْ رَيْحَانِ اللّهِ）．رواه فى（شرح
（السنة）．
الفصل الثالث















(६) باب القيام

كرّ
-范

 - غ范
 ك




 ارشارز



الفصل الاول
(190
 عَلَى حُكُمِ سَعُدِ، بَعَتَ رَسُوُلُ اللهِ حَلَّى
 عَلْى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَّ الْمَسْجِدِ، قَالَ


 (Y) - وَعَنِ ابُنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ
 قَالَ: (الَا يُقِيُمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنُ مَّجَلِّسِ تُمَّ يَجْلِسُ فِيُهِ، وَلِكِنُ تَفَسَّحُوُ وُتَوَسَّعُوا). مُتَفَقُوَ عَلَيْهِ.
(r) - $279 \vee$ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولْ اللّهِ صَنَّىَى اللّهُ عَلَيُهِ قَالَ: (امَنْ قَامَ مِنُ مَّجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوْ اَحَقُّ بِهْ). رَوَاهُ مُسْلِمُّ.

وورى نصل
 رول الس
 0 (1) بانی





كــ二")
 ٪ـ




 *

年

179



 صَحِيُحْ
جّا



 عَنْهُ، قَالَ خَرَجْ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ
 تَقُوُمُوا كَمَا يَقُوْمُ الأُعَاجِمُ يُعْظِّمُ بَعُضُهَا

وَعَنْ سَعِيُدِ ابُنْ آبِيى الُحَسَنَ، (V) - EV. 1








(1) - EV.Y
屋




ربخ""(إبواور)




 ع عروايت كـ


كر"ّ(إبواور)
تص







اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّه، آنَّ رسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
 بِالُنْهِمَا). رَوَاهُ ابُوُدَاوَدَد.

الفصل الثالث
 عَنُهُ قَالَ: كَانَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ



4وبا



 اللّهُ عَنُهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلُ إِلى رَسُوْلِ اللّهِ


ارثارز



((شعب الايمان)).
(0) باب الجلوس والنومـ والمشى
بِّطْن اورسوـذ اور هِ





为 كابيس اوٌّ

تَّرْجَش:" ק

پاوٌّ



تَرْجَمَ:"


الفصل الالول
 عَنْهُمَا، قَالَ: رَآَيتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَنَّمَ بِفِنَاءِ الْكَعُبَةِ مُحْتِبِّا بِيَدَيُهِ. روَاهُ البُخَارِيُّ.
وَعَنْ عَبَّادِ بُن تَمِيْمٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فِى الُمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا

إِحُ'ى قَدَمَيْهِ عَلَى الأَخْرُى. مُتَّفَقْ عَلَيْهِ
 قَالَ: نَهُى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ





 قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّهُ:





















الفصل الثانى


 التِّرْمِيُّ.
(V) - EVIT
 اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى الْمُسْجِدِ

احْتَبَى بِيَيَيُهِ. وَرَّهُ رَزِيُنُ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ وَمُوْ قَاعِدُ نِ نِ

 مِنَ الْفَرَقِ. رَوَاهُ ابَوْدَاَوَوَ. (q) - EVIO وَعَنْ جَابِر بُنْ سُمَرَةَ رَضِيَى







 （شَرْحِ السُّنَّة）．
 رول ال山⿸厂⿱二⿺卜丿，

（إبراور）








رول الشَ


 عَنُهُ، قَالَ：رَالى رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّىَ اللُّهُ عَلَيُهِ

 （IT）－EVI9 قَيَسِ نِ الُغِفَارِيّ، عَنْ اَبِبيْهِ رَخِيَّ اللُّهُ عَنُهُ وكَانَ مِنْ اَحْحَابِ الصَّفَّةِ قَالَلْ بَيْنَمَا آنَا مُضُطَجِعٌ مِنَ السَّحَرِ عَلْى بَطْنِى إِذَا رَجُلٌ
 اللهُ）فَنَظَرُتُ فَذِذَا هُوَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
 （IE）－EVY． اللّهُ يَنُّهُ، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ




 حِ
（ぶう）






نتقشى جاعـ＂（إبراور）

 كيا ابت بحك يّل
（إبواوز，

التِّرْمِذِّ، وآبُوْدَاوَدَد．
 عَلَيُهِ حِجَابٌ وَفِّ رِوَايَهِ：حِجَارٌ فَقَدُ بَرِنَتُ






 قَالَ：مَلُعُوُنُ عَلْى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ

بَ（IV）－وَعْنُ آبِى سَعِيُدِ نِ الُخُدُرِيّ
 اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمرُ：（اخَيُرُ الُمَجَالِسِ اُوسَعُهَا）،

رُوَاهُ ابُوْدَاوَدَد．
（IN）－EVY乏 وَعَنُ جَابِر بُنْ سَمُرَةِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ：جَاءَ رَسُوُلُ اللّهِ حَتَّىَ اللّهُ
 اَرَكُمُ عِزِينَّ）．رُوَهُ ابَوْدَاوَدَ．





"ي) "ّ(إبواور)


كَ

层





 الس




الظِّلّ، نَلْيُقُمُ). روَاهُ ابُوْدَاوَدَّ



مُعْمَّرُمْوْتُوُنا.


 الُمُسُجِدِ، فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَّ النِّسَآءِ فِى








(YY) - EVYQ وَعَنُ جَابِر بُنٍ سَمُرَةِ رَضِيَّ






الْقِيَامر).

 وَصِفَاتِه) إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالْى.



 أكُ


(إوراور)





الفمصل الثالث
(Y乏) - عَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيُدِ، عَنْ
 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَنَا جَالِّ






 ابُنُ مَاجَةَ.
(7) باب العطاس والتثاؤب

بِّ

 ين عـجن











 كَكَ"(:غثرى)

الفصل الاول
حِ
 اللَّ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّأَوِّبَ، فِاذِا عَطَسَ أَحَدُكُمُ وَحَمِدَ اللّهُ كَانَ حَقًّا عَلَّى


 اَحَدَكُمُ إِذَا تَثَاءَ بَ ضَحِكَ مِنُّ الشَّيُّطَانُ)،






 بَالَحُمُرً). رُوَهُ البُخَارِئُّ



 .
توخنيّكما"(بخرى,وسلم)
 0




 تو تَ




 ب-
 قَالَ: عَطَسَ رَجُلَنِ عِنْدَ النَبِّيِ صَلَّى اللّهُ
عَلَيُهِ وَسَلَّمر، فَشَمَّتَ آَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّبِ
 هِذَا وَلَمُ تُشَمِّنْنِّ تَالَ: (إِنَّ هلَّ احَمِدَ اللّه،

وَلَيُر تَحْمَدِ اللّه)، مُتَّفَقْ عَلَيُهِ.
 عَنْهُ، قَالَ: سِمُتُ رُسُولِ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَر يَقُولُ: إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمُرْ نَحَمِدَ اللّهَ فَشَمُِّوُوُ، وَاِنُ لَّمُ يَحُمَدِ اللهُ فَلْ

تُشَمِّوُوْهُ). رُوَاهُ مُسُلِمُّ.
الملُ

 (إيرحَمُكَ اللّهُ) ثُمَّ عَطَسَ اُخُرُى، فَقَالَ:



مَزْكُوْمُ).
 رَخِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رسُوُلَ اللهِ قَالَّ: (إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمُ ِفَلُمُسِكُ بِيِدِ عَلَى فَمِهُ


وورك فصر









( وارى)
 الشِ آب



 .





 حَدِيُث حَسْنُ صَحِيْحُ


 عَلىى كُلِّ حَالِ، وَلْيُقُلِ الَّذِيُ يَرُدُّ عَلَيْهِ:



 صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَرُجُوْنَ آَنُ يَّعُوْلَ

 وَعَنْ هِلَّلِ بُنِ يَسَافِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعْ سَالِمِ بُنِّ عُبَيٍْر، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الُقَوْرِ، فَقَالَ السَّلَّرُ
 فَحَاَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِفَّ نَفُسِه، فَقَالَ: آمَا إِنّى



















 رسول الله. ح户ت آن f:










المصل الثالث

 الْحَمُدُلِلّهِ وَالسَّلَّرُ عَلْى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى





آلْحَمُدُ لِلِّهِ وَالسَّلامُ عَلّْى رَسُوْلِ اللّهِ،
وَيَّسَ مْكَذَا عَلَمَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّلَ اللَّهُ


(V) باب الضِحُكِ

كنغنكبيان

 رول اللِ共


 آ~ن
مراــ"(:بارى,ولم)


 آتآتِ




الفصل الاول

 مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكُا حَتِى اَرْى مِنْهُ لَهْوَاتِ،



 مُتَّفَقْ عَلَيْهِ.
(Y) - EVEV اللّهُ عَنُهُمَا، تَالَ كَانَ رَسُوُلُ اللُّهِ حَلَّى اللّهُ

 طَلَعَتِ الشَّمُسُ قَامَ، وكَانُوُا يَتَحَدَّوُوْنِ فَيَخُذُوْنَ فِيَ اَمْرِ الُجَاهِلِيَّةِ فَيَضُحَكُوُنِّ، وَيتبَسَمُ صَبَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمر. روَاهُ
 الشِّعر.

وورى فصل
الفصل الثانى




وَسَلَّمَرَ رَرَاهُ التِّرْمِئِّيُّ
تيرنون
الفصل الثالث


 ك








 فِفُ (شَرَّحُّنُّنَّة).

## (

نامولك بيان
 "رّ ذ
 هير بام (بخارك, وسلم)





 مُتَفَقْقُ عَلَيْو.







## الفصل الاول


.
 كابابـ<


之




 ت تَجْجَ:"









(0) - ₹V0乏 تَالَ: آرَادَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّهِّ آَنُ


 مُسْلِمُ.
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ



 مَلِكَ الاَمْلَكِ لَا مَبِكَ الَاَّا اللّه). (V) - EV07



سَمُّوْمَا زَيْنَبَ). رُواهُ مُسُلِمرُ
(1) - EVOV

 !

كا كا




 رلول الشِ






بَرَة. روَاهُ مُسِلِرُ
(9) - EVOA عَنْهُما، آنَّ بِنتَا كَانَتُ لِعُمرَيْقَالُ لَهَا: عَاصِيَةٍ


جَمِيْنَةُ رُوَهُ مُسُلِرُ






عَلَيْه.
 عَنْهُ، تَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ






 6 ;
, ولب؟"(سلم)







كبإتهِّب؟"(سلم)
 (

(بخارى,



يَاَخَيْبَة الدَّهُرِ! فِانَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهُرُ). روَاهُ
الْبُخَارِيُّ.


مَوْلَاكُمُ اللهُ). رُوَاهُ مُسُلِمٌ.
(IY) - EV7) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ



حُجُر، قال: (الَا تَقُوُوُوا: الُكَرْمُ وُلْكِنُ قُوُوُوا:
الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ).
سV7 (IE) - وَعَنُ آبِّ هُرْيُرَةَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِهَِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
وَسْلَّرَ: (الَا يُقُولَنَّ اَحَدُكُمُ: خَبْئَتُ نَفُسِىُ،
وُلْكِنْ لِيْقُلُ لَقِسَتُ نَفُسِى'). مُتَّفَقْ عَلَيْهِ

فِئ (بَابِ الُإِيمَانِ).

وورى نصر
 و0الثّ نَ

 ب؟ r
 تيم كـ

毕

 (
 رول الشِ

بَ" (إبراوَو، الّن اجه)
 ارثارزُما: قيامت ع رن

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرَ مَعْ تَوْمِيْ سَمِعْهُمُ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَرَ فَقَالَ: (الِّنَّ اللّهُ هُوْ


 الْفَرِيقَيْنِ بِحُكُمِيُ. فَقَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى

 اللهِ. قَالَ: (افَمَنُ أَكْبرُمُرُ؟؟) قَالَ: قُلُتُ:
 وَالنَّسَائُّ. وَعَنْ مَسْرُجِّ، قَالَ: لَقِيُتُ
 مَسْرُوُقُ ابُنُ الآجُدَعِ. قَالَ عُمرُ: سَمِعُبُ رَسُوْلَ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ يُقُولُ:

 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ

إبراور)
وَسَلَّمر: (اتُدُعَوْنَ يُوْرَ الُقِيْمَرِ بِاَسْمَآءِ


وَآبْوُدَاوَدَ.
(r.) - عV79



تَّجَحَ:"



 كنيترْإنك

 كنيت الوالقام ركما بشا







عَنْهُ، آنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ نَهِّى


(YI) - EVV.


 حَدِيُثُ غَرِيبُ. وَفِّ رِوَايَةِ آبِّى داوَدَ، وَقَالَ:

 (YY) - EVV!






وَقَالَ مُحُىُ السُّنَّةِ غَرِيُبُ.
 عَنْ أَبِيْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: تُلُتُ: يَا



ارشارزفاليإلـ"(إبواور)









 ※ كاأمرم-آپ_






(Y ) - EVVr تَالَ: كَنَّانِيُ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 وَقَالَ: هذَا حَدِيُتُ لَا نَعْرِنُهُ الِّاَّ مِنُ هِذَا الُوَجُهِ. وَفِى (الْمُعَاَبِيْح) صَحَّحَهُ.


 (Y7) - EVVO
 اَحْرَرُ كَانَ فِى النَّفَرِ الَّذِيُ اتَوْا رَسُوُلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّرَّرَ، نَقَالَ رَسُوُلُ اللّهِ

 وَقَالَ غَيَرَ النَّبَّ صَلَّى اللّهُ


 (YN) - EVVV


السِّ

مراوزيفّبّه) "






ضانذها!-"(ثرحالنت)

 rو (اورة (إبراور)
ت~
 پ夫 حيث بيان ك ك كير


 قَالَ: سَمِعُتُ رَسُوُلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ




 مَا شَآء الللهُ ثُمَّ شَآَ فُلَنّْ). زَواهُ اَحْمَدُ

وَآبوُدَاوَدَ.
 تَقُوُوُوا: مَا شَاءَ وَشَاءَ مُحَمَّدَّ وَّقُوُوُوا: مَاشَاءَ الللّهُ

عِكِّ
عَلَيُهِ وَسَلَّرَ قَالَ: (الَا تَقُوُوُواً لِلْمُنَافِق سِيّدًا،


رَرَاهُ ابُوُدَاوَدَ.
الفصل الثالث
(YY) - EVN) بُنِ شَيْبَ، قَالَ: جَلَسُتُ الِّى سَعِيُدِ بُنِ
 النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّهرَ نَقَالَ: (مَاْمَا












اسُمُكَ؟) قَالَ: إِسْمِيُ حَزْنُ، قَالَ: ((بَلْ انُتَ
 قَالَ ابُنُ الْمُسِيّبُ: فَمَا زَالَتُ فِيْنَا الُحُزُوُنُةُ بَعُدُ. رُوَهُ الُبُخَارِيُّ.






(9) باب البيان والشعر
نصاحت اورشٌ كابيان
-范
الفصل الانول










 مُسْلِدُ



 عَلَيّْه
（0）－EVAV

㘳 ）








 （ج．بكَ
（بخرى，（\％لم）
之維



 رول الش عزظا艮










 مُتْقَقْوَ عَلَّهُ





 عَكَيّْهِ


隹


ب؛
 رول الس


为













أنَّ رَسُوُلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ تَالَ：


النَّبَلِ）．روَاهُ مُسْلِمُ
 اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يُقُوُلُ لِحْسَّانَّ
 عَنِ اللِّهِ وَرُوْلِّه）．وَقَالَتُ：سَمِعُتُ رَسُوُلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يْقُولُ：（（مَجَامُمُ



 وَاللّهِ لَوْوَ اللَّهُ مَا اهُتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّنَّنَا وَلَا مَكَّنَّنَا

 إِنَّ الأولىَ تَدُ بَغَوا عَلَيْنَا إِذا آَرَادُوُا فِتْنَةُ اَبيَنًا
 مُتَّفَقْ عَلَيْهُ．


 , رُّ






*)
وومرك فصل

 ; ; بكج جاركتا
 جلمرحتيرول



 نَحُنُ الَّكِيُنِ بَابَيعُوا مُحَمَّدًا
عَلَى الُجِهَادِ مَا بَقْيِنَا آبَّكا

$\square$
يُجِيُبُهُم:

اللهُهِرَ لَا عَيْشَ إِلَّ عَيُشُ الأْخِرَةِ
 مُتَفَقْتُ عَلَيْهِ





الفصل الثانى









б









 （

 آ〒
屋
中






 رصّي（10）－EV9V رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُوُلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ






جَابِ، وَفِّ رِوَايَةٍ قَاكُوا：يَا رَسُوْلَ اللّهِ قَدِّ




 يَخُرُجَ تَوْمٌ يَّاكُلُوُنَ بِالَسِنَتِهِمُ كَمَا تَاكُرُ








"
 ارثارزهايا


 نيّ





 **


وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمرَرْضِيَ اللّهُ عَنْهُما، آَنَّ رَسُوُلَ اللّهِ حَلَّلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهُ يُبْغِنُ الْبَلِيْغَ مِنَّ



 قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمرُ:





وُقَالَ: هلَا حَدِيُثٌ غَرِيُبُ
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ




 الْقُوْلَ. تَقَالَ عَمْرُو: لَوْ قَصَدَ فِى قَوْلِّهِ لَحَانَ
 ；；；


ب؟＂（إبواور）
 اليخ ناوا ；； جبالتمو



 اس（U）
 ربول الش


ال山⿸厂⿱⿱㇒日小心

 فِى الْقُولِ، فِانَّ الُجَوَازَ هُوَ خَيْوٌ）．رُوَاهُ آبُوْدَاوَدَ．
（YY）－وَعَن صَخْرِ بُنِ عَبْدِ الللهِ بُنِ
 قَالَ：سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يِقُولُ：（الِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحُرًا، وَّإِّنَّ مِنَ


الْقَوُلِ عِيَالًا）．رَوَاْهُ ابَوْدَاوَدَا
الفnل الثالث
 قَالَتُ：كَانَ رسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ




 رَسُوُلِ اللّهِ حَلَّى الللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَّهُ رَوَاهُ الُْبَارِيُّ．
 قَالَ：كَانَ لِلْنَّبِي حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَادٍ

واز







和







ط

يُقَالُ لَهُ: انْجَشَهُ، وَكانَ حَسْنَ الصَّوُتِبِ
 ((رُويُدَكَ يَا آنَجَشَهُ لَا تُكُسِرِ الْقَوَاِِيرَ)، تَالَ تَتَادَةُ: يَعْنِّ ضَعَفَةَ النِّسَآءِ. مُتَفَّقْ عَلَيَهِ.
 قَالَتُ: ذُكِرَعِنَدَ رَسُوُلِ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ النِّعُعُ فَقَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرْ: (اهُوْ كَلَمْ، نَحَحَنُهُ حَسْنُ،


 رَخِى اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: بَيْنَا نَحُنُ نَسِيرُ مَعِّ
 عَرْضَ شَاعِرُ يُنُشِدُ نَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّى اللُهُ عَلَيُهِ وَسْلَّمَر: (اخُذُوا الشَّيُطَانَ، آو

 مُسْلِمُرُ
(rV) - \&َعْنُ جَابِر رَضِىَ اللهُ عَنْهُ،
 (الَلْغَناءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلُبِ كَمَا يُنْبِتُ
 الإِيْمَان).














(.1) باب حفظ اللسان والغيبة والشتم





 وناوئرهـ

6،"."خارى)




 ?



الفصل الانول
عنّ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيٌِْ

 الْبُخَارِيُّ. -عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 رِضْوَانِ اللّهِ لَا يُلُقِى لَهَا بَالًا، يَرْنَعُعُ اللّهُ بِهِا



 وُالْمُغِرِب).

$\qquad$

رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللِهِ صَلَّى
 وَقِتَالُُهُ كُفُرُ). مُتَّفَقْ عَلَيْهِ.
 ارشارزثايا بج



عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّلَّ اللُّهُ عَلَيُهِ
 بِهَا اَحَدُهَمَا)، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ



 لوشٌ



 كر بول الشِ




كَذلِلَكَ). روَاهُ الْبُخَارِيُّ.
حا

 حَارَعَلَيْهِهِ). مُتَفَّقُ عَلَيُهِ.

 ضَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ؛ (الْمُسُتَبَّانِ مَا مَا


زوَاهُ مُسُلِمرُ





مُسُلِمْرُ




كــغوا_








和"
(بغارى، بلم)



 عَنْهُ، قَالَ: سَمْعُتُ رسُوُلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسْلَّهر يَقُوُلُ: (إِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لَا يَكُوْنُوُنِ

 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَّكُوْ

اَهُلَكُهُمُ). روَاهُ مُشِلِمُ.
 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرُ: (اتَجِدُوُنَ شَرَّ النَّاسِّ


 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيٍُّ



اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمر: (اعَلَيُحُمُ بِالصِّدُقِ فَانِّ







" روزن゙













 الصِّدُقَ حَتى يُحْتَبَ عِنُدَ اللّهِ صِدِّقُقا،




 يَهُدِيُ إلَى الُجَنَّةِ. وَإِنَّ الُكِذُبَ فُجُوُرُ، وَّإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهِدِيُ الِّى النَّارِّا).
 عَنهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّلَّ اللّهُ عَلَيُهِ

 عَلَيْهِ.
 رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّى

 (IV) - EAYA عَنْهُ، قَالَ: اثُنُى رَجُلٌ عَلْى رَجُلِ عِنُّ النَّبِيّ



 شَض






 زب جاجن





 آب



 -

 حَسِيبُهُ، اِنُ كَانَ يَرْى إِنَّ حَذْلِّكَ، وَلَّ يُزكِّى عَلَى اللَّهِ اَحَدًا ،) مُتَفَقْ عَلَيْهِ.


 اَعُلَمُ. قَالَ: (اذِكُرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكُرْهُ). قِيْلَ:


 رِوَايَةٍ: (إِذَا قُلُتَ لِاَخِيُكَ مَا فِيْهِ فَقَدِ اغُتَبَتَهُ، وَاِِذَا قُلُتَ مَالَيُسَ فِيْهِ نَقَدبَبَتَّهَ).




 رن الستقالّ *


























 عَنْهُ، قَالَ: قَلَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ


 فُلَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدُ بَاتَ
 مُتَّفَقُ عَلَيْيٌهِ وَذُكِرَ حَدِيُثُ أَبِّ هُرَيرَةَ: (امَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاللّهِ) فِيُ ((بَابِ الطِّيّانَةِ)، .
$\qquad$

وورى فصل
الفصل الثانى


 ;اعك


 "
























"
 ع روايت كـ





 گث



وَابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ

اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّه زِضِىَ اللُّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّرُ: (وَيُّلُ لِّمَنُ يُّحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضُحِكَ بِهِ الْقَوْمُكَ

وَآبوُدَاوَدَ، وَالدَّارِمِّىُ
רץ
عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 لِيُنُحِكَ بِهِ النَّآسَ، يَهُوِّ بِهَا آبَعَدَ مِمَّا بَيْنَ



الُالِيْمَانِ).
وَيْى رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّلَّى اللُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَر: (امَنُ صَمَتَ نَجَا.) روَاهُ
 ((شُعَبِ الُإِيمَانِ).













 نرونول عروايتكياب) "




 نآ

عَلَيْهِ وَسْلَّرَ، فَقُلُتُ: مَا النَّجَاةُ فَقَالَ: (آمُلِكُ
 خَطِيُنَتِكَ). رَواهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرِِّيُّيُّ
 عَنُهُ رُفَعَهُ، قَالَ: (إِذَا اَصْبَحَ ابْنُ الدَمْ، فَاِّنَّ الاُعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِرُ الِّلّسَانَ، فَتَقُوُلُ: إتَّةِ

 التِّرْمِيُّ.

روَعْن عَلِيّ بُنِ الُحُسَيَنِ




 الإِيْمَانِ) عَنْهُمَا

 اَبْبِرُ بِالُجَنَّةِ. نَقَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ
 لَا يَعْنِيْهِ، اَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يُنقُصُهُ). زُوَاهُ التِّرْمِيُّ.


ذ
 شِّ

"




之 رول الشِ



بَ-(إبراور)

اللِهِا مَا اَخُوفُ مَا تَخَافُ عَلَّهُ قَالَ: فَاَخَذَ
بِلِسَانِ نَفُسِه وَقَالَ: (هلْذَا). رُواهُ التِرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُة.

عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّةُ: (إِذَا كَذَبَ الُعَبُدُ تَبَاعَدَ عَنُهُ الُمَلَكُ


الُحْضُرُمِيّ زُضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ يُقُوُلُ
(اكَبُرتُ خِيَانَةُ اَنْ تُحَدِّث آَخَاكَ حَدِيُّثَا هُوُ
كَكَ بِه مُصَدِّقُ وَانُتَ بِبْ كَاذِبُّ)، رِّراهُ

آبُوَدَاوَدَ.






عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ


 له: (وَلَا الْفَاحِشِلِ الْبَذِيّ). وَقَالَ التِّرمِيْىُ: هلذَا حَدِيُتُ غَرِيُبٌ














 **

 اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّلِّى اللّهُ


 وَ وَعَنْ آبِى الدَّرَّدَاءِ رَخِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سِمِعُتُ رسُوُلِ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ





 آبُودَاوَدَ. <-" (إبواور)

عَي





لوثآثّب٪"(تزنى،البواور)







 آبِ













وَآبوُدَاوَدَ.
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ





 فَقَالَ: (الَقَدُ قُلُتِ كَلِمَةُ لَوْ مُزِجَ بِبَا الْبَحُرُ


 التِّرْمِيُّى
 روايت



 گثاهراوبڭ


 ارشارزكايا ب؟




ميشتهنزيب؟)"
屋 اكرجپ



مُّعَاٍٍ، رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ



 خَالِدًا لَّرْ يُُْرِكُ مُعَاذَ بُنَ جَبَّبِ

ثاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمرُ: (الَّ تُظهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاخِخيُكَ فَيَرْحَمُهُ اللهُ
 حَسَنْ غَرِبُ.
(عТ) - E^OV عَنْهَ، قَالَتُ: قَالَ النَّبِّىُ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ


(EV) - EN0N



 رحتي

 رَحْتِتِنَا اَحَدَا. فَقَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّلَى اللَّهُ

"~








 (1)


آبوَوَاوَوَ.



الفصل الثالث



 الأِيْمَانِّ).
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
 الُخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ). رُوَاهُ اَحْمَدُ

بعروايتكيا
范 "



روايت كا " "







和 <



إ الأِيْمَانِ) عَنْ سَعْدِ بُن آبِّى وَقَّاصِ.

قِيْلَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَّ:








 يُحَدِّثُ). رَرَاهُ مُسْلِمُ


 يَا بَا ذَبِّا مَا هَلِّهِ الْوَحُدَةُهُ نَقَالَكِ سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَّ يَقُوُلُ

















 كي ثِماورز


准
 ب-

 رُضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، آَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ حَلَّى اللّهُ


 قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى رِسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
 قَالَ: قُلُتُ: يَارَسُوُلَ اللّهِ! اَوْصِنِيُ قَالَ:
 كُلّهّ) قُلُتُ: زِدْنِّ تَالَ: (اعَلَيْكَ بِتِلَاوْةِ

 قَالَ: (عَلَيُكَ بِطُولِ الصَّمُتِّ، فَانِّهُ مُطْرِدَةٌ

 يُمِيتُ الْقَلُبَ، وَيَذُهَبُ بِنُورِ الُوْجَهِ) قُلُتُ: زِدْنِى قَالَ: (اقُلِ الُحَبَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا)، قُلْتُ:




之



.


















 عَنْ رَسُلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَّ:


 وَالَّذِيُ نَفُسِيُ بِيِدْ مَا عَمِلَ الْخَلائِقُ

(OV) - وَعْن عَائِشَة، رَضِىَ اللّهُ
 بَآِبى' بَكُرٍٍ وَهُوْ يَلْعَنُ بُعُغنَ رَقِيْقِهُ فَالْتَفَتِ



 الُخَمُسَةَ فِيَ (اشُعِبِ الُالِيمَانِ).

دهِ وَعَنُ آَسْلَمَ قَالَ: الِنَّ عُمرَ دَخَلَ يَوُمًا عَلْى آبِى بَكُرِنِ الصِّدِّيُقِ رَضِىَ

 مغغرتزُ رَدِنِى الُمَوَارِدَ. رُوَهُ مَالِكُّ.

之
 .





كر (






 ذ范 آت


رْي

 اَخْمَنُ لَحُمُ الُجَنَّة: اُحْدُقُوُا إِذا حَدَّنُّرُ،


 (7) - وَعْن


 ذُكِرَ اللهُ. وُشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمُشَّأُوْنَ

 ((شُعَبِ الُالْيمَانِ).





 يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ: إغْتَبُتُرُ فُلَنانًا). رَوَاهُ







 تَّجَجَك:" "اوران






 سَعِيُدٍ، وَجَابٍِ، رَخِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالًا: قَالَ


 فَيتُوُبُ، فَيتَوُبُ اللّهُ عَلَيُهِ) . وَفِيُ زِوَايَةٍ
 لَا يُغْرُلَّهَ حَتَّى يَغْفِرَلَّهَ صَاحِبْهُ). ( 70 ) - EAV7 عَنْهُ، قَالَ: ((صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوُبُ، وَصَاحِبُ
 الأحَادِيُتَ الثَلَّلَةَ فِيُ ((شُعَبِ الُإِيمَانِ)،




 الاسُنَادِ ضُعْفُ
(1) باب الوعد

وعره 6 بيان


الفصل الاول









 عَكَيْر.

الفصل الثانى






 ,

 ا病




















وَعَّ










 رِي







(

تيمرنص









 ((شُعْبِ الُالِيْمَانِ).

الفصل الثالث



 إْتُرَعَيْيهِ). رَرَاهُ زَزِيُنُ
(Y) باب المزاح

":
الفصل

 .


ووترق تصل
 آت (採路 ת
 ب-4




الفصل الثانى
وَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَّاُ: يَا رَّسُوْلَ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ

 رِّ






عِلَّه (إبراوء، (إزنى) "









童
 جب وه بات





 آب




 الُقُرُّانَه
 بِلَفُظِ (الْمُصَابِيُح)،





 حَاضِرُوْهُ). وَكَانَ النَّبِّيُ صَلَّىَّ اللّهُ عَلَيُّهِ


 اَرُسِلُنِيُ، مَنْ هِذَاْ فالْتَفَتَ فَعْرَفَ النَّبَّيَّ
 الْزُقَ ظَهرَهْ بِصَدُرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
这隹
 ضاكى آ؟ جهك ليْنِضاءز










送






وَسَلَّمَ حِيْنَ عَرْفَّ، وَجَعَلَ النَّبُّ صَلَّى اللّهُ


 عِنُدَ الللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ）．رَوَاهُ فِيُ（（شَرُحِ السُّنَّة）．
（V）－وَعَنُ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ



 اللّهِ قَالَ：（اكُلَّكَ، فَدَخْلُتُ．قَالَ عُثُمَانُ بُنُ


الْقُبَّةِّ رَوَهُ ابَوْدَاوَدَ

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، فَسَمِعِّ صَوْتِ عَائِشَهَ عَالِيًا، فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلُطْمَهَا
 اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمرَ، فَجَعَلَ النَّبِّىُ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسِلَّهُ يَحْجُزُهُ، وَخْرَجِ



 آيَّمًا، ثُمَّرَ اسْتَأَنَنِ فَوْجَدَهُمَا تَدِاصُطَلَحَا،
 فَقَالَ لَهُمَا: اَدُخِلَانِى فِيُ سِلُمِكُمَا كَمَا اَدُ

 إيْ



آبُوُدَاوَدَ.




بنكياّ"(إبراوُر)



 قَالَ: (الَاتُمَارِ اَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحُهُ، وَلَّ تَعِدُهُ

 حَدِيُثٌ غَرِيُبُ وَهلذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَعُلِ النَّالِثِ.
(r|) باب المفاخرة والعصيبة
وخّكرـن اورثصبيتط بيان










 كا

 جو جهن ايا




الفصل اللول
بَ عَنْهُ، قَالَ: سُبِلَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّىَ اللَّهُ عَلَيُهِ



 لَيُسَ عَنْ هِذَا نَسْأَلُكَ قَالَ: (انَعَنْ مُعَادِنِ



















 سُفُيَنَ بُنُ الُحَارِثِ الخِذًا بِعِنَانِ بِغْلِتَهِ، يَعْنِّى

 آنَا النَّبَّ آنا ابُن قَالَ: فَمَا رُثُىَ مِنْ النَّاسِ يَوْمَثٍِّ آشَدُّ مِنْهُ. مُتَفَقْ عَلَيُهِ.
 تَالَ: جَآء رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَقَالَ: يَاخَيْرَ الْبَرِيَّةٍ فَقَالَ رَسُوُلُ اللّهِ


رَوَاهُمُسُلِمْرُ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الللِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ:
 فَانِمَّا آنَا عَبُدُهُ، فَقُوُوُوا: عَبْدُ اللّهِ وَرِّوُوُّهُ).
ربولمو"(:خارى,وسلم)


الشا



الُمُجَاشِعِيّ، رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلِ اللّهِ




رورزنصّ
تَرْجَّ:"


 ,




人













 ، . .







اَحْمُدُوَابَوْدَاوَدَ.

 رول اللِ

 الش


 اورا




 ،ول ربول الشِ


انصارى غلامعول"(إيراور)
 ارثارزفايا


رَخِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى



اللهُ عَنْهُ تَالَ: بَمِعُتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى

 فِيُ (شَرْحِ السُّنَّة).
 عُقْبَ، عَنُ آبِى عُقَبَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وُكَانَ
 رَسُوُلِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّرَ احُحُدًا،

 (اهَلَّ تُلُتَ: خُذُهَا مِنِّيُ وَآنَا الْغُلَهُ

وَعَنِ ابُنِ مَسْعُوْدِ، رَضِىَ اللَّهُ


جاء"(إبراوزر)
 كيا ياربول الش


كـعـ"(إبواور)
 رول


(إبورور)


 .

تَزَجَمَ:">


تـتمرك
 ?



 الُعْصَبِّةُهُ تَالَ: (آَنُ تُعِيْنَ تَوْكَكَ عَلَى الظُلُّمِ). رَواهُ ابُوُدَاوَدَ.

 رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسَلَّرَ، نَقَالَ:


رُرَاهُ ابُوْدَاوَدَ
 اللهُ عَنُهُ، آنَّ رسُوُلَ اللّهِ حَّلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ
 وَلَيْسَ مِنَّا مَن قَاتَلَ عَعَبِّيَّ، وَكَّسَ مِنَّا مَنْ

مَّاتَ عَلى عَصَبِيَّة). رُّاهُ ابَوُدَاوَدَد.



الفمـل الثالـم

 فَسِيْلَهُ، إِنَّاَ قَالَتُ: سَمِعُتُ آبِّ يَقُوُلُ: سَالْتُ
 بي راضل ب؟ آبٍ




 خيالكرو)




رشثعبالايمان)

مَاجَةَ


 الرَّجُلُ تَوْمَهُ عَلَى الظُّلُُمِر). رُوَاهُ اَحُمَدُ، وَابُنُ
(1N) - وعَنْ عُقُبَةَ بُنِ عَامٍر، رَضِّى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ




 ((شُعَبِ الُإِيمَانِ).
( ( ) ) باب البروالصلة



 ب؟ كرن؟ ז〒
 يُ ان أُ



 الشا






الفصل الالول











 مُسْلِمْ




 كرو؟ آپ
(بخارىوّملم)

اللِّ



 (



 مكرو尹ارويا ب-ب"(بخارى, ملم)


 اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ: (إِنَّ بالَ آبِى فُلَّنٍ



مُتَّفَّ عَلَيُهِ. .


 الْبَنَاتِ، وَمْنُعَ وَمَاتِ. وَكَرِهَ لَحُمُ تِبُلَ وَقَالَ،


عَلَيُهِ.

 چنابول السِّ



وَالِدَيْهِ). تَالُوُا: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَهِلُ يُشُتِمُ





 ;














(بخارى, ملم)
 -

عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ









تَامَبِ الرَّحِمُ نَاَخَدَتُ بِحَقُوَيِ الرَّحُمْنِ







举











 كيا ير بول الشِ


 ثّ

صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمر: (الرَّحِّمُ شَجْنَةِ مِّنَ الرَّحُمْنِ. فَقَالَ اللّهُ تَعَالىُ: مَنْ وَحْتَكِ وَصَلْتُهُ، وَمْنُ تَطَغَكِ تَطَعْتُهُ). رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
 عَنهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُوُلُ اللّلِهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ

وَصَلَنِيُ وَصَلَهُ اللّهُ وَمَنُ تَطَعَنِّى تَطَعَهُ
اللّه)). مُتَّفَقْ عَتَيْهِ.
 اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ


عَلَيْهِ.
 عَنْهُمَا قَالَ: تَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَِّّى اللّهُ عَلَيْهِ
 الُوامِلَ الَّذِيُ إِذَا تُطِعَتُ رَحِمُةُ وَصَلَهَا). روَاهُ الْبُخَارِيُّ.



 عَلَيَّ. نَقَالَ: (الثِنُ كُنْتَ كَمْا قُلُتَ نَكَانَّنَا تُسِفَّهُ الُمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ






 "ا
库


 ك كا؟ آبた ؤاب؟ ! ! !

 الش


بـ")

الفمصل الثانى


 الُبِّ، وَآنَّ الرَّجُلَ لَيُحُرَرُ الرِّزُقَ بِالذَّنُبِ يُصِيْبُهُ). رَُاهُ ابُنُ مَاجَهُ.
 عَنهَا، تَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللِّهِ حَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرْ: (ادَخَلُتُ الُجَنّةَ فَسْمِعُتُ فِيْهَا تِرَانَةُ،




 ((دَخَلُتُ الُجْنَّه).
(IV) - EqYV





屋






 L ن نإِّا

(تزكالوراؤر)
 نَ





( وَعَنُ آبِى الدَّرَدَاءِ، رَضِيَّ اللّهُ

 سَمِعُتُ رسُوُلَ اللَّهِ حَلَّى اللُّ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ

 وَابُنُ مَاجَهُ.



 قُلُتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (آَبَكَ ثُمَّ الْاَقْرَبَ

 عَوْبِ، رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوُلَ اللهِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ: (اقَالَ اللّهُ



 "

r










والا بواورنثرابك 6




 حيشزيب؟)"






 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَيَيُهِ




التِّرْمِنِّ، وَابَوْدَاوَدَد
r

 عَاقّ، وَلَّهَ مُدُ مِنُ خَمْرِّ): رَواهُ النَّسَاثى، وَالدَّارِمِّ.
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ



 (ro) - وَعَن ابُنِ عُمرَ رَضِىَ اللهُ
 ايك \% آبِ آד
(









 كن:"(ابّن اجج،البواور)
 بّ رول الس


 جنو


 اُمبّ؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (وَهَلُ لَّكَ مِنُ خَالَّهِ؟)

 رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: بَيْنَا نَحُنُ عِنُدَ رَسُوْلِ



 وَإنفَاذُ عَهُدِمِمَا مِنْ بَعْدِمْمَا، وَصِلَدُ الرَّحِمِ
 روَاْهُ بَوُدَاوَدَ، وَابْنُ مَاجَهُ.
(rV) - EqrV
 وَسَلَّمَ يَقُسِمُ لَحْمًا بِالُجْعِرَّانَّةِ اِذُ اَقْبَلَتِ

 فَقُلُتُ: مَنْ هِىَّْ فَقَلُوُا: هِىَّ اُمُّهُ الَّتِّى

اَرْضَعَتُهُ رَوَاهُ ابَوُدَاوَدَا

تيمرى نص.




 كّل عَ, سيلي <ضا


 جب
 كـورخت.






 كمرار品



 الُمُطَرُ، فَمَالُوُا الِّى غَارِ فِى الُجَبَلِ، فَانُحَطَّكِ عَلى فَمِ غَارِمِمْ صَخْرَةُ مِّنَ الُجَبَلِ، فَاطْبُقَتُ
 عَمْلْتُوُوهَا لِلِهِ صَالِحَةُ، فَادُعُوا اللّهُ بِهَا لَعَلَّهُ
 وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيَانِ، وَكِىَ صِبْيَةٌ صِغَارِ كُنُتُ آرُعَى عَلَيْهِمُ، فَاِذَا رَحُتُ عَلَيْهِمُ


 كُنُت اَحُلُبُ، فَجَنُتُ بِالُحِلَابِ، فَقُمُتُ عِنْدُ



 ذلِلِكَ ابُتِغاءَ وَجْهَ، فَافُرُجُ لَنَا فُرُجَهُ نَرُى
 السَّمَاء. -9 ,



 ورتِ





 .
 . .
 كَمختّ كَ




 .

قَالَ الثَّانِيُ: الَلْهُمَّ الِنَّهُ كَانَتُ لِّى بِنُتُ عَمّ اُحِبَّها كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الِّجَالُ النِّسَاءَ،
 دِيْنَارِ، فَسَعَيْتُ حَتِّى جَمَعُتُ مائَةُ دِيْنَارٍ،


 فَعَلُتُ ذلِلَكَ ابْتِغَءَ وَجِهَكَ، فَافُجُ لَنَا مِنْهَا، فَفَّجَّ لَهُمُ فُرُجَةُ
وُقَالَ الُأخَرُ: الَلْهُمَّ إِيّى كُنُتُ اسُتَاجَرُتُ



 تَظُلِمُنِيُ وَاعَطِنِّ حَقِّيُّ. فَقُلُتُ: اذُهَبُ الِّى
 بِى نَقُلُتُ: إِنّى لَا اَمْزَبِبَكَ فَخُذُ ذُلِكَ الْبَقَرَ























طلاتديـ<""(تنذكالبوراور)


 -









 عُمرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنَيُهِ وَسَتَّرَ،



وَابَوْدَاوَدَ

 الُوَالِدَيُنِ عَلْى وَلَدِمْمَّْ قَالَ: (اهُمَا جَنَّكَكَ

(1بّن اجه)

 الّ











 اسء آّ










 عَنْهُما، قَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ: (امَنْ اَحْبَحَ مُطِيُعًا لِلّهِ فِى وَالِدَّيُهِ

















屋
(!

اللهُ عَنْهُمَا، تَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ



الُالِيمَانِ).
(10) باب الشفقة والرحمة على الخلق






الفصل الاول
(1) - عq₹V اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسْوُلُ اللّهِ صَلَّلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وِسَلَّةُ: (الَا يَرْحَمُ الللُهُ مَنُ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ). مُتَّفَّ عَلَيُهِهُ

















890.


 ط
مُسْلِمُر.


ت تَزْرَ
 سنى




كنانر)"(بخارى,ولم)





 عَنُهُ تَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيُهِ
 كَالسَّاعِى فِى سَبِيْلِ اللهِه). وَاَحُسِبُّ قَالَّ:
 عَلَيُهِ.

وَعَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ

 بَيْنَهُمَا شَيُنَا. رِوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
 نز لاي بـ

 ،وبا
(بخارى




كـثـب؟"(مسلم)
 ; ; ;





 . غنم عزما



وَعَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشْيُرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ




وَالْحُمَى). مُتَّفَقْ عَلَيّْهِ

 وَاحِدٍ، إِنِ اشُتَكَى عَيْنُهُ إِشتَكَى كُلَّهُ، وَإِنِ


 (الْمُؤُمِنُ لِلْمُؤُمِن كَالْبُنَّانِ يَشُدُّ بَعْفُّهُ


قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ:


 نَضُرُكَ إِيَّهُ). مُتَّفَّ عَلَيْيْهِ






 (خصوما) روز تيامتىكميهبت اورغ










行 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمر: (آلْمُسُلِمُ اَخُو الُمُسِلِمِ، لَا يَظُلِمُم، وَلَا يَخْذُلُّ، وَلَا يَحْقِرُ، التَّقُوْى هُهُنَا)، وَيُشِيرُ الِّى صَدُرِه ثَلَكَ مِرَاٍٍ (ابِحَسْبِ امُرِىءٍ مِنَ
 عَلَى الُمُسِلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ).

رُوَهُ مُسِلِمٌُ
 ذز نا

 \%) "مهان r








 لـِّل




 ,


( وَعَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللَّهُ







 وَمَالِكَ، وَذَكَرَ الْبُخُلَ وَالُكِذُبَ، وَالشِّنُظِيُرُ

الْفَحَّاشُ). روَاهُ مُسِلِمٌ.
（3）＂

；；اليا＜＂


وها
ت發
كوينزكـع-(بخارى, بلم



 لا（比（

،ول－＂（بخارى，ولم）
 ；

 ثِّئ⿰亻⿱丶⿻工二又 ．



مُّ عَنْهُ قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ



（IV）－وَعَنْ آنسِ رَخِىَ اللّهُ عَنُهُ،



رَوَاهُ مُسِلِمٌ




ع)"(بخارىوـلم)
 ك

 كات

، rظا"(بخاروسلم)



 رول
عـعِّ"(ملم)



 رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّلَّى
 يَتَنَاجِى إِنُّانِ دُوُنَ الُالْخَرِ، حَتِّى تَخْتَكُطُوُا




 وَعَامَتِهِمْ). رُواَهُ مُسِلِمٌ.
 قَالَ: بَائعُتُ رسُولَ اللَّهِ ِِلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 وَالنُُّحَ لِكُلِّ مُسْلَمِ. مُتَّقَّ عَلَيْةِ الفمل الثانى
 عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ ابَا الْقَاسِمِ الصَّاكِدِقَ

 وَالتِّرْمِيُّيُّ











 غَرِيْبُ






 التِّرْمِذِّكُ:




 - -


 پ.



كياباع-"(ابن اجه)
之















 عَنْهُمَا، قَلَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْيُ








بَ؟ آب






 صاع غليخرات نـ غ غبب
 ك


 اللّ

 ?

اَذْهبَ اللّهُ بِعَرِيمتَيُّهِ وَجَبِتُ لَهُ الْجَنَّة). تِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللَّهِا وَمَا كَرِيمَتَاهُ قَالَ: ((عَيْنَاهُ.) رَواهُ فِفُ (شَرُحِ السُّنَّةِ).
 اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رُسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ

 وَقَالَ: هُذَا حَدِيُتٌ غَرِيُبُ، وَنَاِِحُ الرَّاوِيُ لَيُسَ عِنُدَا َحْحَابِ الُحَدِيُثِ بِالُقُوِيّ.
 اَبِيُهِ، عَنُ جَذِّه، آَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ حَلَّيَّ اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ قَالَ: (امَا نَحَلَ وَالِدُ وَكَدْهَ مِنُّ




 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ: (آنَا وَاْمُرَأَةُ






مَاتُوا. .) رُوَهُ ابُوُدَاوُدَ.



 زايإ؟ج


\%






 الشِ




قا عَنْهُمَا، قَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللَّلِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ








 السُّنَّةِ).
 اللّهُ عَنَها، قَالَتُ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ




 آبرويْى
 كآ











تَزُجَيْ:"



 عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
















 وَصَحَّحَّ.

 $-\infty$






 نز
 ك آل ع بیا



كـع"(إبواور)



 حنزيب؟) "،
屋


 الللهُ مَلَكَا يَحْمِيُ لَحْمَهُ يَوْمَ الُقِيْمَةِ مِنُ نَارِّ

 مِمَّا قَالَ). رُوَهُ ابَوْدَاوَدَّ
 اللّهُ عَنُهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّى اللّهُ
 خَيْرُمُرُ لِصَاحِبِ، وَخَيْرُ الُجِيُرَانِ عِنُدَ اللهِ





 ? جبتوا


 (ق)

آبك ،وأن عـاتهويانى للمكرو)-"(إبراور)

 روز دول الشِ



 ; زإ!





 قَدُ اَحْسَنُتَ، فَقَدُ اَحُسَنُتَ وَاذِا سِمِعْتَهُمُ
 مَاجَهُ.




الفصل الثالث



 يَحْمِلُحُرُ عَلى هِذا؟) قَالُوا: حُبُّ اللهِ





كــع ")



 فِيُ (شُعَبِ الُإِيْمَانِ).


 اسپ



 عـ اسپ
"
















 فِيُ (شُعَبِ الُالِيمَانِ).
r وَعْنُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ






 الُإِمَانِ). وَتَالَ التِّرِمِّيُّ: هلَّا حَدِيُتَ حَسْنُ

ك





 اورضاوندتالُّ ونيا
 اَخُلَقَعُمُ كَمَا قَسْرَ بَيْنَكُنُ آَرْزَاقَعُمُ، إِنَّ




 ركتا بو














 اور.
(\%




烈

 خز





(Ol) - E99V




(or) - عَعَنُه، وَعَن عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ
 اللّه، فَاَحَبُّ الْخُلُوِ الِلَى اللّهِ مَنْ اَحُسَنَّ الِّى
 (اشُعَبِ الُإِيْمَانِ). (ó) - ©... اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اوَوَّلُ خَصُمَيْنِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ

جَارَانِ). رَوَاهُ اَحْمُدُ (00) - 0. 1


كر"


(07) - O. . Y


ابْنُتُكَ مَرْدُوُدَةُ اِلَيُكَ لَيُسَ لَكَا كَاسِبٌ
غَيُرُكَ). رُوَاهُ ابُنُ مَاجَةُ
(17) باب الحب فى الله ومن الله


 C C ب ب







 بكا



 كــ


 قَالَتُ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَكَيْيٌ

 الْبُخَارِيُ.










 =

الْبَغُضَاءُ فِى الاُرْضِ). رَوَاهُ مُسِلمُر.






















 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللّهُ تَعَالُى

 رُوَاهُ مُسْلِمُر.
وَعْنُهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ




 رَسُوُلُ اللّهِ إلَيُكَ بَاَنَّ اللَّهُ قَدُ آَحَبَّكَ كَمَا

 عَنُهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى النَّبَّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِا كَيْفَ







 r





 ,

 (



اللّ


 ك















 تَلاوتُزُّاكَ


عَنُهُ، قَالَ: سِمِعُتُ رسُولْ اللهِ صَلَّى اللّهُ







كا


 الُقِيْمَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنْ اللّهِ). قَالُوا: يَا رَسُوْلَ







يَحْزَنُوْنَ.
 آبِى مَاللبِ بِلَفُظِ (الْمُصَابِيُحَ) مَعْ زَوَائَدَ وَكَذا

ارونرهن＂
فِيُ（انُعْبِ الُالِمَمَانِ）．
 إبور








هيثزيب؟




Cu（ گزراجب

和化



عَئِّ











 عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، قَالَ：（إِذَا اَحَبَّ الرَّجُلُ اَخَاهُ
 （10）－0．1V
 وَعِنْدَهُ نَسُّ فَقَالَ رَجُلُّ مِمَّنُ عِنْدَّهُ إِنّى

 فَاعْلِمُهُ）．فَقَاْمَ إلَيْهِ فَاعَلْمَهُ فَقَالَ：اَحَبَّكَ


 <
 ك范












 يُقُولُ: (لاَّ تُصَاحِبُ الِاَّ مُؤِمِنًا وَّلَا يَاكُكُ
 وَالَّارِمِيُّ.
(IV) - 0.19 وَعَنُ آبِّى هُريُرَةَ رَضِىَ اللّهُ

 اَحَدُكُمُ مَنُ يُّخالِلُ). رُوراهُ ْ اَحْمَدُ،


 (IN) - O.Y. اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ


كــغ


 كوب




تَعَالُى آلَحُبُّ فِيَّ اللّهِ وَالْبُغْنُ فِى اللّهِ）．




كأ⿰亻⿱丶⿻工二又








الفصل الثالث
 قَالَ：خَجَجِّ عَلَيْنَا رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَتَيْيُ


 عَلَيُهِ وَسَلَّمَ：（إِنَّ آَحَبَّ الاَعْمَالِ إِلَى اللّهِ

عَنُهُ، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبَيّْهِ
 عَزَّجَجَلَّ）．رَّاهُ اَحْمَدُ
 اللّهُ عَنْهُمَا، النَّهَا سَمِعُتُ رَسْوُلْ اللَّهِ صَلَّى



$\qquad$
$\qquad$
 مَاجَةَ．



















 كـاته


الَّذِيُ كُنُتَ تُحِبَّهُ فِيَّ).
عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَكَّىَ اللّهُ عَلَيُهِ




 بِمَجَالِسِ اَهُلِ الذِّكِكِ، وَإِاَ خَلَوُتِ نَحَرِّكُ لِسَانَكَ مَا اسُتَطْعُتَ بِذْكُرِ اللّهِ، وَآحِبَّ فِى ِيَّ

 شَيَّعَهُ سَبْعُونِ الْفَ مَلَكِ، كُلُّهُمُ يُحْلَّوُنَ
 فَانِ اسُتَطَعُتَ اَنْ تُعْلَ جَسَدَكَ فِيُ ذلِكَ

 عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَّى اللّهُ








 (أِّا
 ((شُعَبِ الْإِمَانِ)).
(iv)
 كرـنـعماندت كايان


 بك كه



 ; ;



 كـ


الفصل الأول








 الْحَدِيُثِ، وَلَا نَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوُ وَلَا تَتَاجَشُوُا وَلَا تَحَاسَدُوُا، وَلَا تَبَاغْهُوْاُ، وَلَا









كريل-(مـمّم)

















صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةُ: (يُفُتَحُ آبَوَابُ الُجَنَّةِ


 يَصْطَلِحَا). وَوَاهُ مُلِلمٌ.

قَ
 النَّسِ فِيُ كُلِّ جُمُعِةٍ مَرَتَيْنِ يَوْمَ الْالْنَيْنِّ
 عَبُدَا بَيْنَهُ وَبِيْن اَخِيْهِ شَحْنَّكَ، فَيُقَالُ: اتُرُكُوُا

 ابُنِ آبِيَ مُعِيُطٍ رَخِىَ اللهُ عَنْهَ، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسوُلَ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ




 الُحَرُبُ، والِإِلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيُثِ



وومرى ونر
 اللش




 ون



 ; ;ايا بكَ عتّث

, ورزنْ




(إبواور)

 كى كملمان
















 نَهُوْ كَسَفُكِ دَمِه). . روَاهُ ابَوْدَاوَدَ.
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ


 الأجُرِ، وَاِنْ لَّمُ يُرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْبَكَ بِالُلِثُمِمِ


حثهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ

 قَالَ: (إِْْلَحُح ذَاتِ الُبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الُحَالِقَةُ). رُوَاهُ التِّرْمِيُّ، وَابَوُدَاوَدَ، وَقَالَ: هِذَا حَدِيُثٌ صَحِحِحُ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُر: (ادَبَّ الِيُحُمُ دَاءُ الاُمْمَ قَبَّكَحُمُ الُحَسَدُ وَالْبُغْنَاءُ هِيَ الُحَالِقَةُ، لَا اَتُوُلُ: تَحُلِقُ






ابَوُدَاوَدَ
ع

 تَتَجَمَ:"







 فَانِّنَا الُحَالِقَةُ). رُوَاهُ التِرْمِِّيُّ.



 حَدِيُتٌ غَرِيبُ. رطّ


 غَرِبُب.





 كt كا







 انَّا


 ك






 فِيُ ((شُعَبِ الْإِيْمَانِ).







وَ وَعَنِ الُمُسْتَوْرِدِ رَضِىَ اللّهُ


 بِرَجِلِ مُسْلِبر، فَاِنَّ اللَّهَ يَكُسُوٌْ مِثُلَّهُ مِنُ




الُقِيمَمَهِ). رَوَاهُ ابُوْدَاوَدَدَ

عـ2
 ;














一 第

وَعَنْ آبِى هُرْيرَةَ رَضِنَّ اللُّهُ
عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ


رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابَوْدَاوَدَد.

عَنْهَا، قَالَتِ: اعُتَلَّ بَعِيرُ لِصَفِيَّةَ وَعِنْدَ زَيُنْبَ


 صَلَّى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، فَهجَرْهَا ذَالُحَجَّةِ
 وَذُكِرَحْدِيُثَ مُعَاذِ بُنِ آنَسِّ (امَنْ حَمْى

; "







(央







عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ الللِهِ صَلَّى اللّهُ عَتَيْهِ



نَفُسِى'). رُوَاهُ مُسْلِمُ.
.




 عَلَيْهِ مِثُلُ خَطِيُنِهِ صَاحِبِ مَكُسب). رَوَامُمَا
 آَلْمَكَّسُ: الْعَشَّارُ
(风) باب الحذرو التأنى فى الأمور


 ز. с-









 فا تقالُك بابْ رز


الفصل الاول


 مُتَفَقْ عَلَيُّهِ

عَ




الفصل الثانى





 مِنْ تِبَلِ حِفُظِه.
C (





هِذَا حَدِيُتٌ غَرِيْبُ






 فَامِسِكُ). رُوَاهُ فِفى (شَشُحِ السُّنَّهِ).
苋


بغيردانّيل):"(إيراور)



اجزاءیِ



قَالَ: (الِنَّ الْهُذُىَ الصَّالِّحَ وَالسَّمُتَ الصَّالِّحَ


之緩

 والو كـ

الاتقى حكنا

 كيإني
 r











 قَالَ: (إِذَا حَدَّبَ الرَّجُلُ الُحَدِيُتَ بُمَّرَّ الْتَفَتَ











 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الللَهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّهُمٍ





(الْفَصُلِ الأَوَّلِ).


تص

 ، ولَ









عَ .




الفْصل الثُالد
ץ7




 وَلَا اَحْسْنُ مِنُكَ، بِكَ الخُذُ، وَبِكَ اعُطِيُ، وَبِكَ اعُرَفُ، وَبِكَ اُعَاتِبُ، وِبِكَ الثَّوَابُ،

 عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ













 آلآحَادِيتَ الأَرْبَعَة فِيُ (اشُعَبِ الُإِيمَانِ).
(19) باب الرفق والحياء وحسن الخلق


共
 ; ;








جبا بـب") (مسلم)




 اَنَّ رَسُوُلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 الرِّقُقِ مَا لَا يُعُطِى عَلَى الُعُنُفِ، وَمَا لَا يُعُطِّى






 عَنْهُمَا، آنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ
 = =

وَسَنَّرَ: ((دَعُهُ فَاِنَّ الُحَيَّءَ مِنَ الْإِيْمَانِ).
مُتَفَقْ عَلَيْهِ.

رول السِّ

بّبرب"(بخارى,وسلم)


 بج كامَمابتك باقق ب ي إت

 رول الش


بإين-"
 رَخِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى

 عنَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ صَكَّى اللّهُ عَلَيُهِ

 شِنُتَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(T) - O.VY



 مُسْلِمُّ. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابُنِ عَمُرِو (V) - O.Vr

 اَخُحَقاًا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

 - (0x

وو"مرك
之 (q - - 0.Vo



 رَوَاهُ فِىُ (شَرُحِ السنّة) .







.
(IY) - O.VA





 الُإِمَانِ) وَ صَاحِبُ ((جَامِعَ الأُصُوْل) فِيْهِ عَنُ



الَجْجَظُرِئُ الْفَظُُ الْغَلِيُظُ










 "


جَمَعَ وَمْنَعَ. وَالْجَعْظَرِيُّ: الْغَيُظُ الْفَظُّ.







الْفَصُلَ الأوَّلِّ
(0) - 0.Ar قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 خُلُقِه دَرَجَهَ قَائِمِ اللَّيُلِ وَصَائِمِ النَّهَارِا).

رُوَهُ إبُوْدَاوَدَ.
 قَالَ: قَالَ لِيُ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ







زيب؟"
تَتُجَّة:"

ner
تَّرْمَ:" بَ
 *戻
روايتكياب)
 ;
 انقكازيتّ









وَكَالَ: ملَّاَحِدِيُّ حَسْنْ غَرِيبُب:
مَهِّ




عَنْهُ، قَلَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْيُ



(r.) - O.AV
 (الُمُسِلِمُ الَّذِّ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَعْبِرُ عَلَى








 فاونت تالٌ آنّ
"nمتوركروــ"









عروايتى ب؟"

(Y) - 0.M
 وَسَلَّمَ قَالَ؛ (امَنُ كَظَمَ غَيُظًا وَّهُوْ يَقُدِرُ عَلُى


 حَدِيُثٌ غَرِيبُ

 النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَرْ، عَنُ اَبَيْهِ، قَالَ:
 وَذُكِرَ حَدِيُنُ سُوْيُدِ (امَنُ تَرَكَ لُبُسَ تَوُبِ حَمَّالِ) فِيُ ((اكِتَابِ اللِّبَاسِ)،

الفصل.الثالث
. رَسُوُُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمر: (إِنَّ لِكُلِّ دِيْنِ خُلُقَا وَخُلُقُ الُالِّلْمِرِ الُحَيَاءً). رَواهُ مَكِلُِ مُرُسَلً. (YO) - 0.9 (Y (Y) - 0.91
 اَنَسِ، وَابُنِ عَبَّاسِ.一 (0x



 ع جب ايكـك








"
我 پِّ وه خاج



قَالَ: (إِنَّ الحَيَاءَ وَالِإِيُمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيعُا، فَاِذَا
رُفعَ اَحَدُمُمَا رُفِعَا الْاخَرُر).
رَّ (YV) - $0.9 \varepsilon$ سُلِبَ اَحَدُهُمَا تَبَعُ الَاْخَرُ). (رَوَاهُ الُبْيَهُقِيُّ فِيُ (اشُعَبِ الُالِيمَانِ).
(YN) - 0.90 وَعَنُ مُعَاذِ رَضِىَ اللُهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ الخِرُ مَاوَوَّانِيُ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى
 الْغَرُز آنْ قَالَ: (ياَ مُعَاذُ! اَحُسِنُ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ). رُوَاهُ مَالِكُ


 فِى (الُمُوَطَّاءِ).

 أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 الَّذِيُ حَسَّن خَلُقِىُ و خُلُقِىُ، وَزَانَ مِنّيُ
 الإِيْمَانِ) مُرْسِّا
（YY）－ 0.99 تَالَتُ：كَانَ رَسُولُ اللّهِ حَلَّى اللهُ عَلَيُهِ
 نَاحُسِن خُلُقِى＇）．رِّاهُ اَحْمَدُ．











 ك户大


 ك多

 تَوْلِه، فَغْضِبَ النَّبِّيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ،


 مَعَكَ مَلَكُ يُردُّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَدَدُتَّ عَلَّيْهِ وَتَّعَ


 لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ الِاَّاعَزَّ اللَّهُ بِهَانَّرْهُ، وْمَا فَتَحَ





 تالّا


屋



(r.) باب الغضب والكبر (r)

-范

 -ن

 ;

( (
 (艮






 -2 =

الفصل النول








 اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ





( ) - OI•V

نز





 "


(





;



عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْةِ




كِبْرً). رَوَاهُ مُسِلِمُ.
^1. اه - (0) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ


 وَّ نَعُلُهُ حَسَنًا. قَالَ: (الِنَّ اللّهَ جَمِيْلُ يُحِبُّ الُجَمَالَ. الُكِبُرُ بُطَرُ الُحَقِّ وَغْمُطُ النَّاسِ)، زروَاهُ مُسْلِمُمُ




وَعَائِلْ، مُسْتُبْبرً). رُوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعْنُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
=







ووّمرى وصر

 .


 שر







 -

نَازَعْنِّ وَاحِدًا مِنْهُمَا آَدْحَلُتُ النَّارَّ). وَفِّى


الفصل الثانى
( $(1)$ - 0111 اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ
 حَتى يُكُتَبَ فِى الُجَبَّارِيِنُ، نَيُصِيبُهُ مَا
 (q) - 011 (qَعَنْ عَمْرِ بُنْ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبَيْهِ، عَنْ جَدِّه، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،ْ عَنْ رَّسُوْلِ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وِسَلَّرَ قَالَ: (ايُحُشَرُ



 النَّارِطِيُنَدِ الُخَبَالِ). روَاهُ التِّرْمِيُّ.
$\qquad$






















 عَبْدُ تَخَيَّ وَاْختَالَ، وَنَسِيَى الُكُبِيرَ الْمُتَعَالَ،

 الُمَقَابِر وَالْبِلُى، بِبُسِ الْعَبُدُ عَبُدُ عَتَا وَطَغَى،

 الدِّيْنَ بِالشُّبُهاتِ، بِئُسَ الُعْبُدُ عَبْدُ طَمَعُ يَقُودُهُ، بِئُس الُعَبُدُ عَبُد هُوْى يُضِلَّهُ، بِئُسَ







重




 ا الU



روايتكياب)".
 "روايت

كريتاب<
 عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 وَجَلَّ مِنُ جُرُعَهِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابُتِغَاءَ وَجُهِ اللّهِ تَعَالى). رُوَاهُ اَحْمَدُ (1E) - 011 V
 اَحْسَنُ جَ قَلَ: الصَّبَرُ عِنْدَ الْغَضْبِ، وَالُعَفُوُ عِنْدَ الإِسَاءَ oِ، فَاِذَا فَعَلُوُا عَعَمْهُمُ اللّهُ وَخْضَعْ لَهُمُ عَدُوَّمُرُ كَاَنَّهُ وَكِّىُ حَمِيمٌ قَرِيبُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا.
 عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ












之 (IV) - OIF.




 ; ;ايا: ج








فَاِنّيُ سَمِعْتُ رُسُوْلَ اللّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 فُهوَ فِىُ نَفِسِهِ صَغِيرُ، وَفِيُ اَعْيُنِ النَّاسِ


 الْبَيْتَقِّقُ

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 السَّلَمُ: يَا رَبِّ! منُ اَعَزُّعبَادِكَ عِنْدَكَّ قَالَ:

(IN) - OIFI (وَعَن آنَسِ رُخِىَ اللُهُ عَنُهُ،
اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

 وَمْنِ اعْتَذَرَ الِىَ اللّهِ قَبِلَ اللّهُ عُذُرَه) . رَوَاهُ الُبْيَهِقَّيَّ















 الْلُخْمَهَةِ فِيُ ((شُعَبِ الْإِيمَانِ).
(Y) باب الظلـم

ظمكر

 (يّ)
 (







层

 جأن


الفصل اللأول
سץاه - (1) عَنِ ابُبِ عُمرَ رَضِيَ اللّهُ
 قَالَ: (الظُّلُمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الُقِيْمَةِ). مُتَّفَقْ عَلَيْهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّىَى اللُّهُ عَلَيُهِ


 عَلَيُهِ.

 مَرَّ بِالُحِجُرِ قَالَ: (الَا تَدْخُلُوُا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ

 السَّيرَ حَتَّى اجُتَازَ الُوَادِىَ. مُتَفَّقُ عَلَيُهِ.







 باكيل) اراس نا





(0) - OIFV






 نا









— (T) - OIYA


?

حَسَنَاتِهَ، فَانِ فَنِيَتُ حَسَنَاتُهُ تَبْلَ اَنْ يُقُظُّى مَا عَلَيْهِ، اُُخِذَ مِنُ خَطَايَا هُمُ نَطُرِحَتُ عَلَيْهِهُ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ). رَّاهُ مُسُلِمُّ.
 اَمْلِهَا يَوْمَ الُقِيمَمِ، حَتّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الُجَلُحَاءِ


وذكر حديث جابر: (اتقوا العلمر). فى
((باب الانفاق)).
ووّمك
الفصل الثانى


 اَحْسَنَّا وآِنْ ظَلَمُوُا ظَلَمْنَا، وَلْكِنُ وَطِنُّوُا اَنْفُسَعُمُ إِنُ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحُسِنُوُا، وَإِنُ اَسَاءُ وُا فَلَ تَظُلِمُوْا). روَاهُ التِّرْمِذِيُّ


















 گران بونَ اورانهو ب.


 \%ا
 ل
 رَخَنى اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّهُ مُنُوْنَّهُ

 عَلَيُكَكَ رُوَاهُ التِّرِمِّيُّ.

الفمصل الثالث


 اَحْحَابِ رَسُولِ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَرِ

 (الَيُسَ ذالكَ، إنَّمَا هُوُ الشِّرُكُكُ الَمْرُ تَسْمَعُوُا تَوُلَ لُقْمَانَ لِابْنِّ

 مُتَفَقْ عَلَيْهِ.






 ج عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَّى اللُّهُ عَلَيٍْ
 تقأُزا








تَجْجَمَ:"



6 أنَ
 قَالَ: قالَ رَسُوُلُ اللِهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَرِ





الللُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَقُولُ: (امَنْ مَشُّى مَعَ ظَالِمٍ









(
 (اشُعَبِ الإِيمَانِ).
（Y）باب الامر بالمعروف

$$
\text { .كطالىّكمكر } 6 \text { بيان }
$$




 ك كا
 كر，اورن！ان ـتで





 ※光
 ．


الفصل الانول
رطّ（1）－olrv رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ عَنُ رَسُوُلِ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ




رَوَاهُ مُسِلِمٌ．




 اَعُلَهَا، فَكَانَ الَّذِيُ فِنَّ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ
 فَجَعَلَ يَنْقُرُ اسْفَفَلَ السَّفِيْنِجِ، فَاَتَوْهُ فَقَالُوُا：



 حـ




هو＂＂（بغارى）
 ال山⿸厂⿱⿱㇒日小心 اسكآ＂ －准


人









 كَطَحْنِ الُحِمَارِ بِرَحَاهُ، فَيَجْتِمُعُ اَهُلُ النَّارِ





الفصل الثانى
．عَنْ حُدَيْفَهُ، رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ قَالَ： （واَلَّذِيُ نَفُسِيُ بِيَدِه لَتَمُرُنَّ بِالْمَعُرُوْنِ

 اورآ وتت

وَلَا يُسْتَجابُ لَحُمُر). روَاهُ التِّرْمِيُّيُّ.
گّ"(تّى)

 ذز غا

 قَالَ: إِذا عُمِلَتِ الُخطِيُنَةُ فِى الاُرْضِ مَنِّ
 شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ


 ابَوُدَاوَدَ.




 جبك يزا







(7) - وَعَنْ أَبِّ بَكُرِ نِ الصِدِّيّيُوِ






 وَصَحَّحَهُ وْفِى رِوَايَهِ آبِيَّ دَاوَةً: (إِذَا رَأَوْا

 قَوْرٍ يُعُمَلُ فِيْهِمُ بِالْمَعَامِيُ ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ







 ربول اللُ




وَعَنْ جَرِيرِ بُبِ عَبُدِ اللُّهِ رَضِىَ (V) - ها
 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ (امَامِنُ رَجُلِّ يَّحُوُنُ


 اَبْوُدَاوَدَ، وَابْنُ مَاجَةُ








 وَرَائَحُمُ ايَّامَ الصَّبَرِ، فَمَنْ صَبْرَ فِيْهِنَّ قَبَّنَ عَلَى الُجَمُرِ، لِلُعَامِلِ فِيْهِنَّ اَُجُرُ خَمُسِينَ

 مبركنا يو كوك كويا









 كَ









رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثُلَ عَمَلِه). قَالُوا: يَا رَسُوْلَ الللهِ! اَجُرُ خَمُسِينِ مِنْشُمُهُ قَالَ: (آَجُرُ خَمُسِبُنْ مِنُعُمُ). رُوَاهُ التِّرْمِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.
 رَضِىَ اللُّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَاْرَ فِينَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا بَعْدَ الُعَصُرِ،


 اللّهُ مُسْتَخُلُفُـُمُ فِيْهَا، فَنَاظِرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، آلَا فَاتَقُوا الدُّنُيَا وَاتَقُوا النِّسَاءَّهِ) وذكر: وَقَالَ (إِنَّ لِحُلِّ غادِرٍ لِوَاءً بِقَدْرِغَدُرِّهِ



 ابَبُ سَعْيُدٍ وَقَالَ: قَدُرَ آَيْنَاهُ فُمَنْعَنَا هَيْبَةُ النَّاسِ














 6 6





 غ - 第
 الْقَضَاءَ وَاِنْ كَانَ لَهُ آفُحَشَ فِى الطَّلَبِ).


 حَتى إِذَا كَانَبِ الشَّمُسُ عَلَى رؤُوُسِ النَّخُّلِ










 «و راوى 6 بايان ؛

 وتت آ گیا) تو آب
 ?





تَّزجَمَ:"حْ




 يكَ



 نفت

为







 وَسَلَّمر، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

آنفُسِهِمُ). رُوَهُ ابَوْدَاوَدَ
(11) - OIEV

 اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرَ يَقُولُُ (إِنَّ اللّهُ


 عَذَّبَ اللُّهُ الُعَامَّةَ وَالُخَاصَّةَ). رُوَامُ فِفُ شَرُّحِ السُّنَّةِ
 رَخِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَعَتُ بَنُوُ إِسْرَائِيُلَ فِيَ
 فَجَالَسُوُمُمُ فِيُ مَجَالِسِهِمُ، وَآَكَلُوْمُرُ






 ميرن جان بع




 . ضاونتقالا"
 لحنتقكقّ"




 آثرك
 يآب








 كَمَا لَعَنَهُمُ
 اَنَّ رَسُولَ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَّ
 بَمِقَارِيضن مِنْ نَارِ، قُلُتُ: مَنْ هِؤَأَءِ


 الُإِيمَانِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ: (اخُطَبَاءُ مِنُ امُمَّكَكَ


اللّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ).









اورور بانإيا گيا"(تزنى)







 عك




. اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ





الفصـل الثالث
 اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَتَّى اللّهُ

 رَجُلٌ عَرَفَ دِيُن اللّهِ، فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَيَِهٍ وَتَلُبَه، فَذَالِكَ الَّذِى سَبِقَتُ لَهُ
 ورَجَلُ عَرَفَ دِيُنَ اللّهِ فَسَحَّتَ عَلَيُهِ، فَاِنُ









 ? قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيَّهِ وَسَلَّهِّ:
 (أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلِّى جِبُرَيْلِّلَ عَلَيُهِ




(IV) - olor
 كا كا وتق كيا هواجبك عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ












رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى




 الひ乏





 الْالِيمَانِ).

كتاب الـرقاق

 <




 ,





 زوبيا ;"يلب")
( ) - 0101


رُوَاهُ مُسْلِمُر






 ;






 "يركطهاب\%"











 نزرون＂نيراورزيل


 （نز大 ＊＊
 ،



 ب؟ گويا آ〒 ك بد آب

رَضِىَ، وَإِنُ لَّمُ يُعُطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانُتَكَسَ، وَإذا شِيُكَ فَلَ انُتُقِشَ．طُوبُى لِعَبُد الخِّ



 لَرْرُ يُتَنَّعَ）．رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ．





 عَلَيْهِ قَالَ：فَمْسَحَ عَنُهُ الرُّحَخَاءَ وَقَالَ：（آَيْنَ




 الُمَالَ خَضِرةٌ حُلُوَةُ، فَمَنُ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ،







 بَ


 6ل






(بخارى, (بلم)



 اَخَذَهُ بِغْيِرِ حَقِّه كَالَّذِيُ يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ،


 ط

之淮








اسكاس










 وَتُهُلِحَكُمُ كَمَا آمُتَكَتُهُمُ）، مُتَّفَقْ عَلَيْهِ


 رِوَايَةٍ：（اكَفَافًا）．مُتَّفَّقَ عَلَيْهِ．




 عَنْهُ، قَالَ：قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللِّهُ عَلَيُهِ


 ذَاهِبْ وَتَارِكُهُ لِلَّاسِ）، رُوَاهُ مُسْلِمُّ．
 قَالَ：قَالَ رَسُولُ اللهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ：


レا حه جا

 ¢ زيارها


 －پن




 نَّ着

 ＂انْ كبيّ يرامل يرا

 آختー

之（17）－olv．




ووّمك وصر














准

（IV）－OIVI عَنْهُ، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ



 وَارُضَ بِمَا قَسَمُ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ اَغْنَى النَّاسِ، وَاَحُسِنُ إِلى جَارِكَ تَكُنْ مُؤُمِنًا، وَآحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنْفُسِكَ تَكُنْ مُّسُلِمُا، وَّلَّ تُكُثِر الضِّحُكَ، فَانِّ كَيْرَةَ الضِّحُكِ تُمِيْتُ
 حَدِيُثٌ غَرِيبُّ．
（IN）－OIVY




اَسُدَّ فَقْرَكَ). (رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُنُ مَاجَةُ.


 . ايكاورْض كَ


 (1) 5 (C): يارى ثشا (تزنى)
 قَالَ: ذُكِرَ زَجُلٌ عِنُدَ رَسُوُلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ


 (r.) - OIVE الاَوُديِّ، قَالَ: قَالَ رَّوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللهُ
 خَمْسُنا تَبُلَ خَمُسِ، شَبَابَكَ تَبُلَ هَرْمِكَ،
 وَرَاغَكَ تَبُلَ شُغْلِكَ، وَحَيُوتَكَ تَبْلَ
 (YI) - olvo


 بُجُهِزَا، اَوِ الدَّجَّالَ، نَالدَّجَّالُ سَرُّ غَاثِبِ
 التِرْمِذِّ، وَالنَّسَائِّىُ








علمهط










 ب- بَّ

(YY) - OIV7 وَعْهُ، آنَّ رسُوُلَ اللّهِ صَلَّى



(YY) - OIVV
اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّهِ: (الَوْ كَانَبِ الدَّنُيَا تَعُدِلُ عِنُدَ


(Y乏) - OIVA
عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ


الإِيمَانِ).

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ



الُالِيمَانِ)،

 (الُعِنْ عَبُدُ الدِّيْنَاِِ، وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْمَمِر). رُوَاهُ التِّرْمِيُّ.
 رول الشِ


 ; ;








 اللهُ عَنْهُ عَنْ آبيُهِ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ


 وَالدَّارِمِّيُّ.
(rN) - OIAr
عَنْ رَسُلِلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَّ:

 مَاجَةُ.
 قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّهُمْ

 غَرِبُبٌ.
 الللهُ عَلَيْةِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَّنَحُنُ مَعَّ،


 والا آڭيا اور رنول ها קفس عن:
首 س آب غنم
 كيا نَ



 آَ



گزارنمكّن نهو)-"(إبراورو)
 < $<$ 苍



اَحْحُبُه: هِذْه لِفُلانٍ، رَجُلِ مِّنَ الآنُصَارِ، فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِيُ نَفُسِه، حَتّى لَمَّا جَآَ

 الُغَضْبَ فِيُهِ وَالْاِعُراضَ عَنْهُ، فَشَكُي ذُلِكَ



 صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْرِ، فَلَمُرْ




 وَابْنُ مَاجَهَ. رَفِّ بَعُضِ نُسُخِ (الُمُصَابِيُحَ)


تَصْحِيْفُ



-范
 هاض ،وكر
 آب










(Y) - وَعَنُ عُثُمَانَ رَضِيَّ اللّهُ عَنُهُ،





الللُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُوُلُ

 اللّهُ وَآزمَدُ فِيْمَا عِنُدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُسُ، روَاهُ التِّرِمِيُّ، واَيْنُ مَاجَةَ




 وَمَا آنَا والدُّنَّا الِّاَ كَرَاكِبِ نِ اسُتَظَلَّ تَحْتَ
 التِرْمِنِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ
 ;طاليابير<







(آح،تز،






高

 (光



 الُحَاذِ، ذُوُ حَظّ مِنَ الصَّلَّوِّ، اَحْسْنَ عِبَادَةَ





.




 رُّ رُضِيَ باللّهُ عُنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى




 خرول السِ





（تزنى،）الّناج）
㢄



 ربول الشِ


（ىij）＂

 6

（YN）－olqY
مَعُدِيَكِبَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ：سُمعِعُ







 جُشَاءِكَ، فَاِنَّ اَطْوَلَ النَّاسِ جُوُعًا يُوْمَ


 اللهُ عَنْهُ، قَالَ：سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَكَّى




 يَكِي اللِّه، فَيُقُوُلُ لَّه：اعُطَيْتُكَ وَخَخَّلُتُكَ

لؤُكَ غلام اور ال ورولت وا




 -点



 ثابت rو

( $c_{6}$




إنى
 عَنهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:









( 1 )













一

البتا
الالْيمَانِ).
بَ"















"

 رو


وَعَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ رَضِيَ


الدُّنُيَا عَلى مَعَاصِيُهِ، مَايُحِبُّ، فَاِنَّمَا هُوُ

عَلَيُهِ وَسَلَّمر:



اَحْمَدُ.
 دِيْنَارَا، نَقَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 دِيْنَارِنِ، نَقَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 (اشُعْبِ الإِيْمَانِ).

 يَعُودُهُ، فَبَكَى ابَوُ هَاشِمٍ، فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ يَاخَالِ؟ اَوَجُعٌ يُشُئزُكَ اَرْ حِرُصٌ عَلَّى
 رول الشِ


 ايـسوارى كن


نساكّكابن اجه)

而







屋
(

الدُّنُّاْْ قَالَ: كَلَّ، وَلْكِنَّ رَسُوُلَ اللّهِ حَلَّى










 الْعَقَبَة. رَوَاهُ الْبيَهِقِّيُّ
 تَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسْلَّهرَ:



 (or) - or. 7. -9 aron





 ；لت

 مرح



تَّزجَ天下：＂



 بالي！ب－（ابن اج （مَا اُوُحِىَ إِلَىَّ اَنْ اَجْمَعَ الْمَالَ وَآَكُوْنَ مِنَّ
 رَبِّكَ وَكُنْ ，مِّنَ السُجِدِيْنَ وَاعْبُد رَبَّكَ حَتِّى


 عَنْهُ، تَالَ：تَالَ رَسُولُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ


 مِثُلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدِرِ، وَمْنُ طَلَبَ الدُّنُّا








 لِلُخَيُرِ）．رُوَهُ ابُنُ مَاجَةَ




.














(ر)


رَرَاهُ زَزِنْ.







 ٪ \%

















وَطُوُلُ الآمَلِ، فَامَّمَا الْهُوْى فَيُصُدُّ عَنِ الُحَقِّ،



 الْيُوْمَ فِى دَارِ الُعْمَلِ وَلَّ حِسَابَ، وَاَنْتُرُ غَدَا
 ((اشُعَبِ الْإِيْمَانِ).
(II) - orlo وَعْنُ عَلِّيّ رَخِىَ الللُ عَنُهُ،




 (7Y) - orl7 وَعْنُ عَمُرٍر رَضِىَ اللهُ عَنُهُ،


 صَادِقُ، وَّيَقْضِّ فِيْهَا مَلِكُ قَادِرْ، آلَا وَآنَّ
 كُلَّهُ بِحَذَافِيرِه فِى الْنَّارِ، آلَا فَاعْمَلُوُا وَاْنُتُمُ

 **


(Tr) - orIV قَالَ: سَمِعُت رسُوُلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

 "



تَ تَجْجَم:"


 كـ


ركُ):"(إبيّم)













 ر رول الش

 آبح


 رول الشِ

 \%


 مُنُذُ كُنُتَ، واسْتَقْبَتُتَ الْالخِرَةَ، وَارِنَّ دَارًا


رُوَاهُ رُزَيُنُ.
 رَضِىَ اللّهُ عَنُهُما، قَالَ: تِبُلَ لِرَسُلِّلِ اللّهِ
 قَالَ: (اكُلُّ مَخْمُوْرِ الْقَلُبِ، صَدُوْقِ الِّسِّانِ). قَالُوا: صَدُوُقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُ، نَهَا
 الْمُرَ عَلَيُهِ، وَلَا بَغْىَ، وَلَا غِلَّ، وَلَّحَسَدَ) رَواهُ
 (TN) - orry وَعْنُ، آَنَّ رسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وِسَلَّرَ قَالَ: (آَبْبَعُ إِذَا كُنَّ فِيُكَ فَلَ عَلَيُكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا: حِفُظُ آَمَانِّةٍ








نـ""

 آ













 بَكَ مَا نَرْى؟ يَعْنِى الْفَضْلَ تَالَ: صِدْقُ


رَواهُ فِي (الُمُوَطَّاً):

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ



 الصِّيَامُ نَيَقُولُ: يَا رَبِّا آنَا الصِّيَامُرُ نَيَقُوُلُ:





 دِينُا فَلَنُ يُقُبَلَ مِنُهُ وَهُوْ فِى الُاْخِرَّ مِنَ الُخْسِرِيُنَهِ. روَاهُ اَحُمَدُ






 ; ;
 بات زبان


6\%

 E اور رول الشِ


 "



قَالَتُ: كَانَ لَنَاسِتٌر فِيْهِ تَمَاثِيُلُ طَيُرِ، فَقَالَ:

 الدُّنْيَا). رِوَاهُ آَحمَدُ.
 رَخِىَ اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبَّيَّ



 اَحْمَدُ
(VY) - OFYV وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِىَ الللهُ عَنُهُ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: (الِّى الْيَّمَنِّ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُوْصِيْهِ، وَمُعَاذُ رَاكِبُ وَرِسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 (يَا مُعَاذُرا إِنَّكَ عَسْى آَنْ لَا تَلْقَانِيُ بَعْدَ عَامِيُ
 فَبَكِى مُعَاذُ جَشَعَا لِفِرَّقِ رَسُوُلِ اللّهِ حَلَّى


 الاُحَادِيُتَ الاُرُبَعَةَ اَحْمَدُ
(VE) - OYYA آيت پپ عَنْهُ، قَالَ: تَكَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ





 ك كا اورم
 يّ












(1) باب فضل الفقراء و ماكان من عيش النبى



ت裉
 ?

 ,和


(
 ربل



 ب- ب-

الفصل الاول











 مَنْ دَخَلَّا الْمَسَاكِيْنَ، وَاْْحَحَابُ الْجَدِّ








(
 ربول الش

(
 الشِ层


 حكا
苑 *



عَنْهُما، قَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ



النِّسَاءً). مُتَّقَّ عَلَيْهِ.



 خَرِيفًا). رُوَاهُ مُنُلِمٌ.










 وَاِنْ تَالَ اَنْ لَّ يُسْعَعَ لِقَوْلِّه. فَقَالَ رَسُوُلُ - -



تُزيفكى"(:خارىوسلم)
 كاثلا بيت ذ.

,






 گ
 بك بي






وَعَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، (V) - orrv قَالَتُ: مَا شَبِعَ الُ مُحمَّبِ مِّنُ خُبُزِ الشَّعِيُرِ




 وَقَالَ: خَرَجَ النَّبَىُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَّمَّ
 الُبُخَارِيُّ.
 مَشُى إلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَرَ
 صَلَّى اللّهُ عَتَيْهِ وِسَلَّمَ دِرُعًا لَهَ بالُمِدِينِ


 روَاْهُ الُْبَارِيُّ.










 زوبيا و ,




 اتَّكرؤل تك تِ اورلبض


 ( I Y ) - وعَنْهُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّرَ: (الِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمُ
 إِلى مَنْ نُمِّلَ عَلَيْهِ فِى الُمَالِ وَالْخَلُقِ، -

 نوئمو جو متبّ















الماكين" تكروايتكياب؟"
之
فَلْيُنُظُرُ الِّى مَنُ هُوَ اَسْفَلُ مِنُهُ). مُتَّفَتُّ عَلَيُهِ.



الفمصل الثانى
عَّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّىَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: (ايُدُخُلُ الُفقَرَاءُ الُجَنَّةَ تَبْلَ الأَغْنِيَاءِ



 فِيُ زُمُرَة الْمَسَاكِيْنِ". فَقَالَتُ عَأِشَهُ: لِمَ يَارَسُوُلَ اللّهِّ قَالَ: (إِنَّمُرُ يَدْخُلُوْنَ الُجَنَّةُ



 ((Wُعْبِ الإِيْمَانِ).
 سَعِيْدٍ الِلى قَوْلِّه فی (زُمُرَةِ الُمَسَاكِيْنِ).
$\qquad$




(إبراور)












(الن:







 رُحى رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَاء، تَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى





 الدُنْيَا، كَمَا يَظِلُّ اَحْدُكُمُ يَحْمِى سَقِيْمَهُ






وَعَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبْيُدٍ رَضِىَ (YY) - هrol


 يَكُرهُ قِلَّةُ الُمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ آَقَلُّ

لِلُحِسَابِ). رَوَاهُ آحمَمُ.
 ن نَ ركّا بو آب,





ب\%










رَخِىَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبَّيّ







 (الَقَدُ اُخِفُتُ فِى اللَّهِ وَمَا يُخَافُ اَحَدُ، وَلَقَدُ اُوْذِيُتُ فِى اللّهِ وَمَا يُوُذُى آَحَدُ، ولَّقَدُ آتَتُ


 الُحَدِيُثِ: حِيْنِ خَرَجَ النَّبَّيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ

 ج كو وهن واتح ب بجال آتِ

 . وكايــ رول خا




 , اوار عروايت كـ پِ.ج.







وَعَنُ آبِّ طَلُحَةَ رَضِىَ اللُهُ





التِّرْمِيُّ وَقَالَ حَدِيُتٌ غَرِيُبُ


 التِّرْمِيُّ.
مَعَبِلَالِ مِنَ الطَّعَارِ مَا يَحْمِلُ تَحْتَ إِبُطه.

(Y7) - OYOT وَعَن عَمْرِ بُن شُعَبْبَ، عَنُ اَبِيُهِ، عَنُ جَدِّه، عَنُ رَسُوْلِ اللّهِ حَلَّى اللّهُ
 كَتَبَهُ اللِّه شَاكِرَا صَابِرًا: مَنْ نَظَرَفِفُ دِيْنِهُ الِّى



 مَنُ مُوَ فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنُهُ، لَمُ







 ت大الّمْا


 تيرن يوى ب<










وَذُكِرَ حَدِيُُ آبِيُ سَعِيُدٍ (آَبُشِرُّا يَا
 فَضَائِلِ الْقُرُبانِ.

الفمصل الثالث
عَنْ آبِيُ عَبُدِ الرَّحمُنِ (YV) - oroV الُحُبُلِيّ رَخِىَ الللُ عَنُهُ، قَالَّ: سَمِعُتُ عَبُدَ



 قَالَ: فَاِنَّ لِلِّ خَادِمَا قَالَ: فَانُتَ مِنْ الْمُلُوُكِ. قَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ: وَجَاءَ ثَلَّةُ نَفِّرِ الِّى عَبْدِ



 وَآن شِنُتُمُ ذَكَرْنَا اَمُركُمُ لِلُسَُّطَانِ، وَإِنُ
 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّرَ يُقُولُ: (إِنَّ فُقَرَاءَ



 سُنا





 ووكيا-نی







كم ان
 (1) "


الُمُهَجِرِيُن يَسْبِقُونَ الأْغِنِيَاءَ يُوْمَ الُقِيمَدِ
 نَسُأُلُ شَيْنًا. روَاهُ مُسُلِمُرُ
 رُخِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَمَا آنَا هَاعِدُ فِيُّ







 الدَّارِمِىَّ.
 قَال: آَمَنْىُ خَلِيْلِى بِسَبُعُ: آمَرْنِ بُحِبِ



لؤوك






( 1 (1)"
 تج
 رو جرّي ربول الشِ







 وآレا




 الْعرُرُِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ
 قَالَتُ: كَانَ رُسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ

 يُصِيُبِ وَاحِدا، اَحَابَ النِّسَاَّ وَالطِيّبِبَ، وَلَمْ يُصِبِ الطُّعَامَ. رُوَاهُ آحُمُدُ

 (احُبِبَ الِلَّىَ الطِّيُبُ وَالنِّسَاءَ، وَجُعِلَتُ قُرَّةُ عَيْنِيُ فِى الصَّلوةِ). روَاْهُ اَحْمَدُ، وَالنَّسَانِيُّ، وزَادَ ابُنُ

 اللهُ عَنْهُ آنَّ رسُوُلَ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ



ب7



竍


(\%)

 اورعيال اراروت"(ابن طاج)







 وَسَلَّرُ: (امَنْ جَاعَ اَوِاحُتَاجَ، فَكَتَمْهُ النَّاسَ،



الإِيْمَانِ).

 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: (إِنَّ اللّهُ يُحِبُّ عَبَّهُ الْمُؤُمِنَ الْفَقِيِرَ المُتُعفِّفَ ابَا الْعَيالِّ). رُوَاهُ ابُنُ مَاجَةَ.


 عَزَّ وَجَلَّ نَعَى عَلَى تَوْمٍ شَهْوَاتِهِمُ فَقَالَ:




(ر)
(rv) - orvv
 كليَ"(ذاغرى) خَيبَرَ. رَوَهُهَ الْبُخَارِيَّا
(Y) باب الامل والحرصن

الميراورحص كبيان


تَزْجَمَ:"حمْ






㐍





 "

. الفصل الالول









(Y) - or79 وَعَنْ آنَسِ رَضِيَّ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيُّهِ وَسَلَّرَ

 رُوَهُ البُخَارِيُّ.

صَ - orv.
 الاورئركزيارتّ كَخـ"(بخارى,ولم)

 اورآرزوكورازیی"
 وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْثَانِ: الُحِرُصُ عَلَى الْمَالِ، وَالُحِرُصُ عَلَى الُعُرِرِ). مُتَفَّقُ عَلَيُهِ.
(ع) - orvI


الدُنْيَا وَطُوُلِ الاَّمَلِّ). مُتَّفَقْ عَلَيْهِ.









(V) - orVE號 ; زا تا تونيّ كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَبِرُ سَبِيُل، وَعُدَّ نَفُسَكَ مِنَ

وورك وصز
 ايكروز رول اللّ



 آنـوالك؟）＂
 ．

范





思
（（ ）－orvo عَنْ عَبُدِ اللِهِ بُنِ عَمُرِو رَخِىَ اللّهُ عَنُهمَا، قَالَ：مَربَّنَا رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ


 وَالتِّمِمِيُّ، وَقَالَ：هلَّا حَدِيُثُ غَرِيُبُ．
（9）－orv7 وَعَن ابُنِ عَبَّاسِ رَّمِىَ اللهُ









（ 11 ）－orvA وَعْنُ آبِّ سَعِيُدِ نِ الُخُدُرِيّ








،
 ; ;ا

 زا زا


بانْ اجه)

زككگثُ

 روايت




الأجَلُ) اُُراهُ قَالَ: (وَوْنَا الأْمَلُ، فَيْتَعَاطَى
الآمَلَ فَلَحِقُهُ الآجَلُ دُوُنَ الآمَلِ.) رَواهُ فِىُ
((شَرْحِ السُّنَّةِ).









عِيَادَةِ الْمَرِيُنِيْ،
الفـصل الثالث






- orAr
 كماناكمالِبا

با بـ二"








 الدُّنُياْ تَالَ: طِيْبُ الُحَسَبِ وَتَصْرُ الآمَلِّ

(ץ) باب استحباب المال والعمر للطاعة

$$
\begin{aligned}
& \text { الفصل الاول }
\end{aligned}
$$

تَّ
 "
(



 ربل الش ج

(

 انيّ




رَرَاهُمُسِلِّرُ


الفصل الثانى









 .




尼

 آ؟





(إبراؤ،نساك)
 رول الش












 رورازهول ريتابـ

 - -
 , نيا بإرآويول ع

 كث ك ك




 عُكُ
 ـعنكا














 فَهِذَا بَأَخْبِ الُمَنَازِلِ وَعَبُدُ لَمُ يَرْزُقُهُ اللّهُ
 لَعَمِلُتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوْ نِيَّتُهُ وَوِزْرُمُمَا
 صَحِيُحُ. 3

بт

 ذز




 بكل بي . "

 ( )








 اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَكَّى اللّهُ
 وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمُوُتِ والُعَاجِزُ مَنْ آَبَعَع
 التِّرْمِيُّ، وَابْنُ مَاجَةُ.

الفمل الثُالث
عَ عَنْ رَجُلِ مِّنُ اَحْحَابِ النَّبِّيِ
 مَجْلِسِ، نَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
 رَسُوْلَ اللّه! نَرَاكَ طِيْبَ النَّفُسِ قَالَّ (آَجْل). قَالَ: ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِيُ ذِكُرِ الُِغنى، نَقَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْفٍ


 (A) - وَعَنُ سُفُيَانَ الثَوْرِيّ يُخِّىَ اللُهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ الْمَالُ فِيْمَا مَمْنُى يُكُرْهُ،






 فانَّيني








روليإوت）＂＂（بّ8＂）

 آپ







زَمَانٌ إِنِ احُتَاْجَ كَانَ آَوَلَ مَنْ يُبْدِلُ دِيْنَّكُ وَقَالَ：الُحَلَلَلُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَفَّ رُوَاهُ فِّ （شَرُحِ السُّنَّهِ）：
（9）－orqu وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رُضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْيُ



 الأْيْمَانِ）．


 فَاسْلَمُوُا، قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ






 سب


تا اورسب ع
之



 ,







 اَحْمَدُ.
 وَكَانَ مِنْ اَحْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّهُ




اَحْمَدُ.
(£) باب التوكل والصنبر
توكل اوربرك بيان

而



بر عـ":(خارى, ملم)
 رزذ بَ بَ




 *ا





الفصل الاول
 عَنْهُمَا، قَلَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْيُ
















范有





 \%
 ; ;



اسع لِينيكِب"(مـلم)
 زالابَ




 ק



فَقَالَ: ادُعُ اللهُ اَنْ تَجْعَلِنِّ مِنْهُمُ. فَقَالَ: ((سَبْقَكَ بِهَاعُعَاشَهُ). مُتَّقَقْ عَلَيُهِ.

كا (r) - orqv قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِّلَّمر:




 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ

 إِحْرِ عَلَى مَا يَنْعُكَ، وَاسُتَعِن بِاللّهِ، وَلَا

 وَمَا شَاَء نَعَلَ، فَانَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيُّكَانِّن).



 -جر尼
 . (T) - or...






 لواورزت



ب-
 اللُّهُ عَنهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُوُلَ اللِّهِ صَلَّى


 التِّرْمِئُ، وَابْنُ مَاجَةُ
المصل الثانى





















الميشب؟"
 ايمدرز ربل الش





 , ويابثا

ز)

وَعَنْ اَبْى ذَرِّ، عَنِ النَّبِّيّ صَلَّى
 كَيْسَتُ بِتَحْرِيُمِ الُحَلَالِ وَلَّ بِاِِنَاعَهِ الْمَالِّ،









 وَاِذَا سَأَلْتَ فَسْتِلِ اللَّهُ وَآذَا اسْتَعْنُتِ


 اَنْ يَشْرُوُوُكَ بِشَيُّ
 الصُحْفُنُ). رِوَهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِئِيُّ










حَدِيُثٌ غَرِيبُو.




 رول اللّ
 \% \% ورذت ح س












 كَثِيْرِ الُعِضَاةِ، فَنَزَلَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ
 بِالشَّجَرِ، فَنْزَل رَسُوُلُ اللِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 نَوْمَ، فَاذِا رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 هِذَا إِخترَطَ عَلَىَّ سَيْفِيُ وَآَنَا نَائِمُ،

 وَجَلَسَ. مُتَّفُقُ عَلَيْهِ. $=$ =
 قح
之㴖多



 ，بیا













 مِنُ يُدِه، فَاَخَذَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّىَ اللّهُ عَلَيُهِ
 فَقَالَ：كُنُ خَيْرَ الخذٍ فَقَالَ：（اتَشْهُدُ آَنُ لَّ إِلَّهُ


 فَقَالَ：جِئُكُمُ مِنُ عِنُدِ خَيْرِ النَّاسِ، هِكَذَا فِيُ（اكِتَابِ الُحُمَيْدِيّ）وَفِي（الرِيّاضِيْ）．
 اَنَّ رَسُوُلَ اللّهِ حَنَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ قَالَ：


 مَاجَةَ، وَالدَّارِمِّ．
 عَنْهُمَا، قَالَ：اتَرَّ آنِّ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ

 هِنَا حَدِيُثُ حِسَنُ صَحِحِحُ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ آَحْدُمُمَا يَاتِّى النَّبَّ الشِ






 بالك كر, اور.
 (ابّن اجه)





ناوٌ "

 الشَّمُسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمُرْ اسُمِعِهُمُمُ صَوُتَ الرَّعُدِ). رُوَاهُ اَحْمُمُ.


(IV) - وَعَنُهُ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلُى








 كبي



ا ا



 كَ نَ





 بَعُدِيُ شَيُنًاْ قَالَبِ امُرَأتُّهُ نَعَمُ، مِّنُ رَبِّنَا، وَقَامَ إِلَى الَّحَى فَذُكِرَ ذلِكَّ لِلنَّبِّيّ صَلَّى


 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَكَّىَ اللّهُ عَلَيُهِ







(0) باب الرياء والسمعة
رياكرى اورثنمتط بيان


الفصل الأول




 ; زالياب" صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهرَ قَالَ اللّهُ (تبارك) تَعَالى: آنَا آغْنَى الشُّرَاءِ عَنِ الشِّرُكِ، مَنْ




كياب؟"(مسلم)
 ;


 عَلَيُهِ.





اء اكل خز

وومرك فصر
 ك

 **



ع بيزارب"






كـ
 - -

الُخَيْرِ وَيَحمَدُ النَّاسُ عَلَيُهِ، وَفِّ رِوَايَةٍ وَيُحبَّهُ النَّاسُ عَلَيُهِ. قَالَ: (تِلُكَكَ عَاجِلُ

بُشُرُى الْمُؤُمِنِ). رَوَاهُ مُسِلِّرٌ.

الفصل الثانى
 رَخِىَ اللّهُ عَنُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَتَّرَ، قَالَ: (إِذَا جِمَعَ اللّهُ النَّاسَ
 كَانَ آشُرَكَ فِىْ عَمَلِ عَمِلَّهُ لِلِّهِ اَحَدًا،












厄َّ











共



كَانَتُ نِيَّهُهُ طَلَبَ الالْخِرَةِ جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ فِىُ

رَاغِمَةٌ، وَّنْ كَانَتُ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنُيَا جَعَلَ



آبَّانَ، عَنْ زَيُدِ بُنِ ثَابِبتِ

 مُصَلَّى، إِذ دَخَلَ عَلىَّ رَجُلُ، فَاعَجْبَنِى الُحَالُ التَّىِّ رَآنِيُ عَلَيهَا، فَقَالَ رَسُوُلُ اللهِ



 صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ（يَخْرُجُ فِّى الخِرِ






ك نبتز;












جاتروليزك



 نـيانגربى)



 التِّرْمِيُّ.

 وقال: مذا حديث غريب.
 عَنْهُ، قَالَ: قَال رَسُولُ اللّهِ حَكَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ لِكُلِّ شَىْء شِرَّةُ وكِكُلِّ شِرُّة فَتَرْةُ، فَاِنُ صَاحِبْهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارُجُوُهُ، وَإِنُ
 التِّرْذِيُّ.






آ




居










 يُوْصِيْهِمُ، فَقَالُوا: هَلْ سَمِعُتَ مِنْ رَسُوُلِ اللّهِ


 شاقَّ شَقَّ اللهُ يُوْمَ الْقِيْمَهِ) قَالُوا: آَوْصِنَا.



 الْبُخَارِيُّ.







 ***
 جب وهنز



ز"






 ،و





 اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُقُوُلُ: (إِنَّ يَسِيرِ الرِيّاءِ






 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَّيَّ اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَتَّمَ: (الِنَّ الُعَبُد إِذَا صَلّْى فِى الْعَلَانِيَّةِ


تَعَلْى: ملذَا عَبُدِيُ حَقَّا). رُوَاهُ ابُنُ مَاجَهُ. (IV) - وَعَنُ مُعَاذِ بُنْ جَبَلِ رُضِىَ



 بَعُضِهِمُ الِلى بَعُصن، وَرَهُبَةِ بَعْغِنِهُ مِنُ

 ال山离 نا





 آب

 اليُ اهمال
 خا خا
－
 ربَ

 اللَّهُ عَنهُ، تَالَ：سَمِعُتُ رَسُوُلَ اللّهِ صَلَّى



روَاهُ اَحْمَدُ．
 يُبُكِيُكَ؟ قَالَ：شَئءٌ سَمِعُتُ مِنُ رَسُوْلِ اللهِ
 فَابَكَانِيُ، سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ：（آتَخَوَّفُ عَلْى اُمْتِّى







 رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ：خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوُلُ اللَّهِ家
屋


**
 بج





 نز يّن




 اَخْوفُ عَلَيُعُمُ عِنُدِيُ مِنَ الْمُسِيُِ


 ابْنُ مَاجَةَ

 قَالَ: (إِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيُكُمُ الشِّرُكُ عِكُ الآصْغَرُ) قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّهِ! ومَا الشِّرُكُ



 تَجِدُوُنَ عِنْرَهُمُ جَزَاءُ اَوْ خَيْرَابه).


 فِىُ صَخْرِة لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةَ، خَرَجَ عَمَلُّهُ الِّى النَّاسِ كَائِنُّا مَاكَانَان).
 اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَكَّى اللَّهُ






ب
 رول السِ



(ورى)











 لَّرُ يَتَحَلَّرُّر). رُوَاهُ الدَّارِمِيُّ.
(7) باب البكاء والخوف

روـغ اوروُرـغـكابيان

 بح"



الفصل الاول

قَالَ: قَالَ ابَو الْقَاسِمِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ (وَالَّذِّ نَفُسِيُ بِيَدٍِ لَوْ تَعَلَمُوْنَ مَا اَعُلَمُ
 الْبخَارِىُّ.
 رول اللِّ


تح




 قّ






 (اعُرِضَتُ عَلَيَّ النَّارُ، غَراَيْتُ فِيْهَا امُرأَةُ مِنُ


 عاَمِرِ نِ الُخُزَاعِيَّ يَجُرُّ تَصْبَهُ فَى الْنَّارِ وَكَانَ اَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَاثِبَّ). رُواهُ مُسُلِمُرِ.
\ll
 ايكـروز نى



 كيإرول الشِ


 "






 بلض آرميل
 ع "، (.


رَّ رَضِىَ اللهُ عَنهَا، اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ















 الْبُخَارِيُّ. وَفِيُ بَعَضِ نُسِخِ (الْمُصَابِيُحَ):
 تَصْحِيُفِ وَإِنَّا هُوَبِالُخَاءِ وَالزَّاءِ الُمُعجمتين، نَصَّ عَلَيُهِ الُحَمِيُدِيُّ وَابْنُ الاُثِثِرِ فِىُ هِذَا











أَعْمَالِهرْر). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.



روّمرفّر





كنا




مُسْلِهُ.

الفمصل الشانى





كـن









 * *



 .
(تخى، (تّ
 رول الض
 كَ




 تَلَذَّذُتُمُ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمُ

 وَالتِّرْذِيُّ، وَابُنُ مَاجَّ
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ: (امَنُ خَافَ اَدُلَجَ، وَمْنُ اَدُلَجَ بَلَغِّ
 سِلُعَةَ اللِّهِ الُجَنَّة). رُوَاهُ التِّرْمِئِّ.
 النَّبِيّ صَلَّى اللُهُ عَلَيْهِ وَسْلَّرَ، قَالَ: (يَقُوُلُ اللّهُ جَلَّ ذِكُرهُ: اَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرْنَّ يُوْمُا


فِيُ (ركتَابِ الْبَعُبِ وَالنُشُوُرِ).

قَالَتُ: سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ




آب









عبوان


 التِرّمْذِىُ، وَابُنُ مَاجَهُ

اهrه - ( $)$ اللهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ النَّبِّيُ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ







 ذِمر اللَّذَّاتِ لَشَغَلَحُمُ عَمَّا آرَى الُمَوْتَ،

 بيتُ الْغُربَبِ، وَآنَا بَيْتُ الُوَحْدَةِ، وَآنَا بَيْتُ التُّابِ، وَآنَا بَيتُ الدُّوُدِ، وَاِذا دُفِنَ الُعبَدُ
 كُنُتَ لََ حَبَّ مَنْ يَّمُشِّى عَلْى ظَهُرِيُ الِّىَّ.











 رول اللش



 جنت عبأون


 （ج）（ن）



 التِّرْذِيُّ．
（ぶう）

 آب



 تماركن







6ج،

 نتهار با


عَنهُمَا، قَالَ: قَالَ ابَوْ بَكُرْ: يَّارَسْوُلَ اللّهِا قَدُ


 وَذُكِرَ حِدِيُثُ ابِبى هُرَيرَةَ: (الَا يَكِجُ النَّارُ) فِّى (اكِتَابِ الُجِهَادِ).

الفمل الثُالث
(IV) - عَنْ آنسِ زَخِىَ اللهُ عَنْهُ

 رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَنَّمَ مِنَّ



 مِنَ اللَّهِ طَالِبَا). رُوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ،

 رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ لِّى عَبُدُ اللَّهِ بُنِّ
 قُلُتُ: لَ. قَالَ: فَاِنَّ آبِّى قَالَ لِاَبِيُكَ: يَا آبَا




 جُو




 بو. جوائال بم ذنول الشِّ



 ; الابابير<


 , برَارركول ج.ج

 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 السِّرِ وَالْعَلَنِيَّةِ وَكَلِمَةِ الُعَدُلِ فِيُ الْغَضِبِ

 ظَلَمْنِّ، وَآَنُ يَّحُوْنَ صَمْتِىُ فِكُرًا، وَنُطُقِى



كرول"(נزين)
居



 ابُنُ مَاجَةُ
 مِنُ عَيْنَيُهِ دُمُعُ وَاِنْ كَانَ مِثُلَ رَاسِّ الذُّبَآب مِنُ خَشْيَةِ اللِّه ثُمَّ يُعِيْبُ شَيًُّا

باب تغير الناس (V)
程



بَ"(بخرى,وبلم)

 پب

 ونصاركّ (بخارى, ولمّم)
تَّجَحَي:"




الفصل الاول
. عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: (الِنَّمَا النَّاسُ كَالُالِّبِلِ الُمِائَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُفِيْهَا رَاحِلَة). مُتَفَقَ عَلَيْهِ.
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرًاع، حَتِّى لَّ دَ دَخْلُوا



رُّ r رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ
 فَالُاوَلَّ، وتَبَقَى حُفَالَةُ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ اَوِ


ووّمرك
 ع




تَّجَ














س7جه - (ع) عَن ابُبْ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيٌُ





 تَقُوُرُ السَّاعْةُ حَتّى تَقْتُلُوُا اِِمَامُحُرُ،
 شِرَارُُمُر'). رُوَاهُ التِّرْمِيُّىُ
 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَر: (الَا تَقُوُرُ السَّاعَةُ حَتِّى يَكُوْنَ اسْعَدَ النَّاسِ بِالِّنُّنَا لُحَعُ بُنُ
 النبّورة). דוזף - وَعْنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ نِ الْقُرَظِيّ رَخِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّنَّنِّ مَنْ
 قَالَ: إنَّا لَجْلُوُسُ مَعَ رَسُوُلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
病 ثا كيا الت ب－

 جا تُار






之㻤




 ذز




 دِيْنِ كَالُقَابِضِ عَلَى الُجَمْرِ．）رُوَاهُ التِّرْمِذِّ


عَنْهُ، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّىَ اللّهُ عَلَيُهِ وَسَتَّمر：（إِذَا كَانَ اُمرَآَءُ كُمُ خِيَارِكُمُ،










 كها ذكمرف بالا ج




 التِرْمِذِّ، وَقَالَ: هِذَا حَدِيُثٌ غَرِيُبٌ





 النُّوُوَةِ). كنار بإنذ كَ جماً بو













 هسلطكريإباتاب" (6)

الفمل الثُالث






 رُوَاهُ مَالِكُ.
( ( ) باب التحذير من الفتن
min
الفصل الأول
 الشِ











 نـ






 خَلَقُتُ عِبَادِيُ حُنَفَاءَ كُلَّهُمُ، وَابنَّهُمُ آتَتْهُمُ
 عَلَيْهِم مَا اَحْلَلُتُ لَهُمُ، وَامَرْتَهُمُ آَنُ







 نُغُزِكَ، وَاْنُفِقُ فَسْنُنِفِقُ عَلَيُكَ، وَابْعَتُ جَيُشُا



عَصَاكَ). رُوَاهُ مُسْلِمٌ.





 ط
 ع إِّغ"
 لوكل
عَ (Y) - OrVY














 سورت ازل بوكَ

 ""
 كـ لِ ايكـ هِ زو



 زرا تو بَ تر ترول لش لش وام اورواص ووزوك كا نا號









 صَبَاحَاه).








 انفسكم من النار. يا بنى عَبُدِ الُمُطَّلِبٍ
 نَفُسَكِ مِنَ النَّارِ. فَاِنّى لَا اَمْلِكُ لَحُمُ مِنَ



بِبَلَالِهَا). رُروَهُ مُسْلِمرُ

ينرابت





屋 (












 اللهِ شَيُنًا. يَا عَبَّاسَ ابُنِ الْمُطُّبِبِ لَا اغُنِئِّ عَنُكُمُ رِّنَ اللّهِ شَيُنًا وَيَّا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللِهِ لَا اُغْنِيُ عَنُكِ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا. وَيَّا فَاطِمَةُ
 اَُغْنِيُ عَنُكِ مِنَ اللّهِ شَيُنًا).





رَوْاهُ ابَوْدَاوَدَ
وسَ (7) - orv7 ( ) - orvo وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمر قَالَ: (إِنَّ هلذَا








 8 6 ? ا- اسامثيّب





هالتزاردیی عـ"(رارى)




 تَعَالى، ثُمَّ تَكُوُنُ خِلَافَهُ عَلى مِنْهَاجِ النُّوُةِّ

ظالانتو كا ها













 نُرَّ تَكُوْنُ مُلُكُا عَاضًا نَيَكُوْنُ مَا شَاءَ اللُّهُ اَنْ










كـتابـ الفْتْن










居 پا پた

 ، ،



الفصل الانول
 تَالَ: قَامَ فِينَا رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ، مَا تَرَكَ شَيُنَّا يَّحُوْنُ فِيُ مَقَامِهِ ذَالِكَ


 فَارَاَه فَاذُكُرُ، كَمَا يَّكُرُ الرَّجُلُ وَجْهُ الرَّجُجِ


 عَلَى الْقُلُوبِ كَالُحَصِيْرِ عُوُداً عُوُدُا، فَاكَّ تَلْبِ اُشُرِبَا نُكِتَتُ فِيْهِ نُكُتَةُ سَوْدَاءُ، وَاَىُّ قَلْبِ انْكَرْهَا نُكِتَتُ فِيْهِ نُكُتَةُ بَيْضَاءُ، حَتَّى









 انْ







 حبيم
 .



 مِنْ هَوَاهَ). رواه مسلـر .













 بِّنُ إِيمَانٍ). متُفق عليه











 \%











يَسْأُلُوُنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ


 بَعْدَ ملَذا الُخَيْرِ مِنُ شَرِّه قَالَ: (انَعَمُر). قُلْتُ وَهَلُ بَعُدَ ذلِكَ الشَّرِّ مِنُ خَيْرِّ قَالَ: (انَعَمُ، وَرِيُهِ دَخْنُ). قُلُتُ: ومَا دَخْنَّهُ قَالَ: (اتُوْمُ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَّتُ، وَيَهُدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِّ، تَعِفُ مِنُهُمُ وَتُنُكِرُ). قُلُتَ: نَهَلُ بَعْدَ ذلِكَكِ


 مِنُ جِلُدَتِنَا، وَيتَكَلَّمُونَ بِالُسِنَتِنَا). قُلُتُ: فَمَا مَا

 يَكُنُ لَهُمُ جَمَاعَةٌ وَلَا اِمَارٌ؟ قَالَّ: (فَاعْتَزِلُ تِلُكَ الُفِرْقَ كُلَّهَا، وِلَوْ اَنْ تَعَضَّ بِاَّحُلِ شَجَرَة حَتى يُدُرِكَكَ الْمَوْتُ وَانْتَ عَلْ ذلِكَّ). متفق عليه. وفى روايةٍ لِمسلـِرٍ قَالَ:


 بو ک تَالَ حُذَيْفَة: قُلُتُ: كَيُفت اََنَعَعُ يَا رَسُوُلَ



 الاَمِيرَ، وَإنْ ضَرْبَ ظَهُرَكَ وَآخَذ مَالَكَ
 ح

















 ت








 ها


 " *ض

 س ايك .


 عَنُه، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 الُمُظلِلِمر، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُوْمِنًا وَيُمُسِيُ كَافِرًا، وَيُمسِيُ مُؤُمِنًا وَيُصْبُِ كَافِرَا، يَبِيُعُ دِيُنَهُ
 عَعاه - (7) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّهر: (اسَتَكُوُنُ فِتَنُّ.
 خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِيُ، وَالُمَاشِيُ فِيْهَا خَيْرُ رِّنَ






 عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ

 الُمَاشِيُ فِيْهَا، وَالُمَاشِىُ فِيْهَا خَيْرُ مِّنَ





 (يرّن ) ون كيا يا رول الشا!







 .


(م)


 وَسَلَّر: (ايُوُشِكُ اَنْ يَكُوُنَ خَيْرُ مَالِ الُمُلِّمِ


屋

 هو جوتّار عُمرو
.رتا بَ- (بخارى, بلم


"ين بـ"(بخارى)

تَزجَجَ:"











(q) - orAV



 الُمُطَرِر). متفق عليه.
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
 قُرَيُشِ"). رواه البخارى.
 صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ: (ايتَقَارَبُ الزَّمَانُ،

 (الْقَقَتُلُ). متفق عليه. . وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ



 (الْهُرَجُ، آلقُقاتِلُ وَالُمَقُتُولُ فِى النَّارِ). رواه مسلمر.

$\qquad$









كنَ-"(بخاى)
فصر ووم






 ويا"(إبواوَ)





اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ
 إلَّىَّ). رواه مسلـر.
(IE) - وَعَنِ الزُّبُّرِ بُنِ عَدِي، قَالَ:



 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَرَ رواه البخارىى.

الفصل الاول





 رواه ابوداود.



 ;







 بَكُرِ سَنْتَنِّ، وَخِلَانَهُ عُمرَ عَشُرَةُ، وَعْمُمَانَ إْنُنتَيُ عَشَرَةَ، وَعَلَي سِتَّةُ رواه احمد،

والترمذى، وابوداود.





 سلمان بالقّ ريّ عز


 اورتيرال


 قَالَ: تُلُتُ: يَا رَسُوْلَ اللّهِا ايَكُوُنَ بَعْدَ هِذَا الُخَيُرِ شَرُ، كَمَا كَانَ تَبْلَةُ شَرٌّه قَالَ: (انَعَمُ)،
 وَمْلُ بَعْدَ السَّيْفِ بَقِيَّةٌ قَالَ: (انَعَمُ، تَكُوْنُ

 كَانَ لِلَّهِ فِى الآرُضِ خَلِيُفَهُ جَلَدَ ظَهُرْكَ،

 يَخُرُجُ الدَّجَّالُ بَعْدَ ذلِكَّ، مَعَّ نَهُرُوْنَارُ، فَمْنُ
 وَتَعَ فِفَ نَهُرِهِ، وَجَبَ وِزُرُهُ، وَحُطَّ اَجْرُهُ)، قَالَ:
 - 国

















 رول اللم


 سب)


 قَالَ: كُنُتُ رِدِيُفًا خَلُفَ رَسُوْلِ اللَّهِ حَلَّى


 وَلَا تَبْلُغُ مَسْجِدَكَ حَتَّى يُجْهِدَكَ الُجُوُعُ قَالَ
 قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا اَبَا ذَرِّ اِذُ كَانَ بِالُمَدِيْنِةِ

















 اليخ تڭز

احْ
相


 إِذا كَانَ بِالُمَدِينُنِ قَتُلُ تَغْمِرُ الدِّمَاءُ اَحْجَارَ
 （（تأْنِيُ مَنْ انْتَ مِنْه）．قَالَ：قُلُتُ：وَآلْبُسُ السِّلَحَعْ قَالَ：（اشَارَكُتَ الْقَوْمُ الِذا）．قُلُتُ： نَكَيُفت اََنَعُ يَا رَسُوْلَ الللهِ قَالَ：（إِنُ خَشِيتَ آنْ يَبْهرَكَ شُعَاعُ السَّيُفِ فَاكَلِّ نَاحِيَةَ تَوْبِكَ عَلى وَجْهِكَ لِيبِوُءَ بِأُمِكَ وَآْمِه）．．رواه ابوداؤد．





























 كَافِرًا، وَيُسِيُ مُوْمِنَا وَيُُبِحُ كَافِرَا، آلقَاعِدُ



 آدَمَ). رواه ابوداود. وفى رواية له: ذَكَرْ الِّى

هبّ

人



"
 رول الشِ





"




 ن نَّ






 هذا حديث صحيح غريب.
 رُخِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: ذَكَرَ رَسُوُلُ اللَّهِ
 رَسُوُلَ اللَهِا مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيْهَاٌْ قَالَ:
 ورَجُلُ اَخَذَ بِرَاسِ فَرِّبِ يُخِيُفَ الَعَدُوَّ


وَعَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمُرِو رَضِىَ 1


 وَُُّعُ السَّيُفِ). وراه الترمذى، وابِّ مابن ماجة.





بَ-"(إبراور)








 ي





 مرح考 קاته ،



قَالَ: (اسَتَكُوْنِ فِتْنَةِ صَمَّاءُ بُكُمَاءُ عَمْيَاءُ، مَنُ
اَشَرُفَ لَهَا اسُتشُرْفَتُ لَّهُ، وَاِشُرَافُ الِّسَانِ
فِيْهَا كُوُقوُع السَّيَفِ). رواه ابوداود.


 ذِكُرِها، حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَة الاَحْحَاسِ، نَقَاْ
 وَحَرُبُ، ثُمَّر فِنْتَهُ السَّرَّاءِ دَخَنْهَا مِنُ تَحْتِ


 ضِلُعَ، تُمَّ نِتْنَةُ الدُّهَمْمَاءِ لَا تَدَعُ اَحَدَا مِنُ

 وَيُمِيُ كَافِرا، حَتَّى يَصِيْرَ النَّاسُ الِّى فُسُطَاطَيْنِ: فُسُطَاطِ اِيْمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيّْهِ، وَنُسُطَاطِ نِفَاقِ لَا إِيْمَانَ فِيْهِ. فِاذَا كَانَ ذلِكَكَ
 ابوداود.
 عَنْه، آنَّ النَّبَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُّهِ وِسَلَّمَ قَالَّ

\& b


 كا وها ج











 هح




وَعَنِ الُمِقُدَادِ بُنِ الاُسْوَدِ (YV) - OE. O

 لَمْنُ جُنِبَ الُفِتْنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنُ جَنِّبِّ












.










سـ"(إبواور)








 السامكوّ




 فَانْ يَهُلِكُوُا فَسِبِيلُ مَنْ هَلَكَ، واِنْ يُقُمُ
 آمِمَّا بَقِىَ اُوْ مِمَّا مَضُى؟ قَالَ: (امِمَّا مَضْى).

رواه ابوداؤد.

الفصـل الثالث



 يُقَالُ لَهَا: ذَاتَ اتْوَاطِ فَقَالُوُا: يَا رَسُوْلَ اللّهِا
 فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرَ: (اسُبْحَانَ اللّهِ هُذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى
 نَفُسِى بِيَدِ لَتَرُكَبُنَّ سُنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُر).

ج
جوز＂







 طَبَّخُ．رواه البخارى．

> (1) باب الملاحم
> جنَّاورثقالكابيان

















.

 عَظِيمَتَانِ، تَكُوُنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٍ عَظِيْمَةُ،







 النَّاسُ فِى الْبُنُيَانِ، وَحَتَى يَمُرُّ الرَّجُلُ بِقَبِّرِ


 يَنْفَعُ نَفُسا اِيْمَانُهَا لَمُ تَكُنُ الْمَنَتُ مِنُ قَبْلُ


 سططو ن نحو
 كى كخف كوان 6

 4.












 -s

الُمُطْرَفَةُ). متفق عليه.

 كان س
 ثر
 هوز
 ~ ثِّ

光


 (بخارى.ولمّ)



 حَتى تُقَاتِلُوا خَوْزًا، وَكُرْمَانَ مِنْ الآعَاجِمِ،
 وُجُوْهُهُرُ المَجَّانُ المُطُرَّةَ،ُ، نِعَالَهُمُ الشَّعرُرُ). رواه البخارى.
r|r تَغْلِبَ (اعِرَاضَ الوُجُوْهِ).
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ



 عَبْدَاللَّه! هلَا يَهُوْدِيُّ خَلْفِىُ، فَتَعَالَ فَاقُتُلُّ،

 ضَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَر: (الَا تَقُوُرُ السَّاعَةُ حَتُى يَخْرُجَ رَجُلُ مِنُ تِحُطَانَ يَّوُوُقُ النَّاسَ

بِعَصَاهُ). متفت عليه.

国



(









ركا":(بارى:"ملم)


 تالّا
 (6)
 ي




 .الأَبُيُضِن). رواه مسلم:
 عَنْهُ، قَلَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَكَيْيُ وَسَلَّةُ: (اهِلَكَ كِسْرُى فَّلَ يَكُوْنُ كِسْرُى

 وسَمَّى (الُحْرَبَ خَدُعَهُ). متنفق عليه.

 جَزِيرَةَ الُعرَبِ فَيْفَتُحُهَا اللّهُ نُمَّهُ فَارِسَ
 اللُّ، نُمُرَ تَغْزُرُنَ الدَّجَّالَ فَيْفُتَحُهُ اللُلهُ). رواه مسلم. وَعَّ




 ظظهر.ج



 نُمَّ فَنَحُ بَيْتِ الُمُقَدَّسِ، نُمُّرَّ مَوْتَانِ يَاخُذُ
 حَتِى يُعُطى الرَّجُلُ مِانَةَ دِيْنَارِ فَيْظِلُّ سَاخِطَّا


 تَحُتَ كُلِّ غَيَةٍ اِثنُا عَشَرَ الْفُاً). رواه البخارى.




 پا





 ثشراء،






 س








جن


楊 ثام والول
 (كزَرو
 -




 رواه مسلـر.


ها










 "




 . النمرو6ا



لِّلُمُوتِ لَا تَرُجِعُ الِلَّ غَالِبَةُ، فَيْقَتْتِلُوْنَ، حَتّى









 الُواحِدُ، فَبَايَيِ غَنِيمَةِ يَفُرَحُ اَوُ اَيَّ مِيْرَابِ يَقُسِمُ؟ فَبَيْنَاهُرُ كَذْلِكَ اِذْ سَمِعُوُا بِبَاسِ هُوْ أَكُبرُ مِنُ ذلِكَّ، فَجَاءَ هُمُ الصَّرِيْخُ: أنَّ

 فَوَارِسَ طَلِيُعَة). قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنِّ لَاعُرِفُ اَسْمَاءَ هُمُ وَاَسْمَاءِ
 اَوُ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ، عَلى ظَهِرِ الأُرِْ يَوْمَئِّ). رواه مسلمر.


 تتيم عكى




屋


"ي
سrr



 السامك اولاريّل عـتز:زارآونا





 اللّهِ! قَالَ: (الَا تَقُوُرُ السَّاعَهُ حَتِّى يَغْزُوُمَا
 نَزَلُوا، فَلَمُ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحِ، وَلَّرُ يَرْمُوُا بِسْهُر، قَالُوا: لَا الِلَّ إِلَّا اللّهُ، وَاللّهُ أَكُبرَ، نَيَسقُطُ اَحَدُ جَانِبَيهَا، تَالَ تَوُرُ بُنُ زَيُّ
 - -







فصر ووم
为













 فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدُ خَرَجَ، فَيَتُرُوُوْنَ كُرَّ


الفصل الثانى
عَع اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّلَّ اللّهُ


 قُسُطُنُطِينِيَةَ خُرُوُجُ الدَّجَّالِّ). رواه ابوداودِ

 وَفْتُحُ الْقُسُطُنُطِيْنِيَةِ، وَخُرُوُجُ الدَّجَّالِ فِئِّ

سَبْعَةِ آشُهُرِ). رواه الترمذى، وابوداود.


 سِتَّ سِنِيْنَ، وَيَخُجُجَ الدَّجَّالُ فِى السَّابِعَةِ).

رواه ابوداود، وقال：مذا اصح．



 كويز عُّ اورابل









 ＊若


 الひ

 عَنْهُمَا، قَالَ：يُوْشِكُ الُمُسُلِمُوْنَ آنْ يَّحَاصَرُوا إلِى الْمَدِينَةِ، حَتِّى يَكُوْنَ ابَعْدَ مَسَالِحِهِمُ سَلَحْ وَسَلَحُ：قَرِيُبْ مِنْ خَيْبَرَ، رواه ابوداود．
 عَنْهُ، قَالَ：سَمِعُتُ رسُوُلَ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ：（اسَتُصَالِحُوُنَ الرَّوُرَ






 الْمُسُلِمُوْنَ إلِّى آَسْلِحَتِهِرُ، فُيَقْتَتِلُوُنِّ فَيُكُرِمُ اللهُ تِلُكَ الُعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ）．رواه

ابوداود．

 وَسَلَّرَ، قَالَ：（اتُرُكُوُا الُحَبُشَهَ مَا تَركُوْكُمُ
 ذُوالسِوَّيَتَتَنِّ مِنَ الُحَبُشَةِ）، ．رواه ابوداود．




كُمُ'). رواه ابوداود، والنسائى.



 وب عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيُّ حَدِيُثِ: (يُقَاتِلُكُمُ قَوْمْ صِغَارُ الاُعْيُنِ) يُعْنِ









ابوداود.



 الْبَعُرَةَ، عِنُدَ نَهُرِ يُقَالُ كَهُ دَجْلَّةُ، يَكُوْنُ




 الُمُسلِمِينْ، وَآذا كَانَ فِيَّ آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنُطُورَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوْهِ، صِغَارُ الاَاْعُينِ،




















 ك.










 $-2=$










 غ
 كيا بهك يا ب با بكزنـ ;






 خَلِيُلِيُ ابَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وِسَلَّمَّ
 الْعَشَّارِ يُوْ الْقِيَامِهِ شُهَدَاءَ لَا يَقُوْمُ مَعْ شُهَدَاءِ بَدُرٍ غَيْرُمُمُر). رواه ابوداود الُمْسُجِدُ مِمَّا يَكِى النَّهُرَ.
وسنذكر حديث ابى الدرداء: (ان الني
فسطاط المسلمين). فى باب ((ذكر اليمن والشامر)، ان شاء الله تعالىى.

الفمهل الثالث
 آيُحُمُ يَحْفَظُ حَدِيُتَ رَسُولِ اللّهِ حَلَّى اللّهُ
 كَمَا قَالَ. قَالَ: هَاتِ، الِنَّكَ لَجَرِىُء، وَكَيْفُعْ قَالَ: تُلُتُ سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ
 وَمَالِهِ وَنْفِسِ وَوْلِدْ وَجَارِهِ يُحَفِّرُمَا الصِّيَامُ
 عَنِ الُمُنُكَرِ). نَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هِّذَا ارِيُدُ، الِنَّمَا







 اسو) توزا










 رواه الترمذى وتال: هذا حديث غريب.
(Y) باب أشراط الساعة (Y)
قيّمتك كلامتون كبيان


 لياجا ثِ با



 الش C







الفصل الأول
 سَمِعبُ رَسُولَ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ
 الُعِلُمُ، وَيَكْثُرُ الُجَهُلُ وَيَكْثُرُ الزِّنَا، وَيُكْثُرُ شُرُبُ الُخَمُرِ، وَيِقِلُّ الرِّجَالُ، وتَكَثُثُرُ النِّسَاءُ،



متفق عليه.


 كَذَّابِينُ، نَاحْذَرُوُمُمُرُ). رواه مسلمر.

 وَسَلَّمر يُحَدِّثُ اِذُ جَاءَ اَعْرَابِّى فَقَالَ: مَتَى
 السَّاعَهَ). قَالَ: كَيْفَ إِخاعَتُهاْ قَالَ: (إِذَا

كر-"(:خارى)
رواه البخارى.
.












 b

 اورای ح


صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: (الَّا تَقُوْرُ السَّاعَةُ حَتى يُكُثرُ الْمَالُ وَيْفِيُضُ، حَتِّى يُخِّ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِه، فَلَهِ يَجِدُ اَحَدَا يَقُبَلْهَا مِنُهُ،
 رواه مسلم. ونى روايٍر له: قال: (تَبْلَغْغ الُمسَاكِنُ إِمَابَ اَوْيِهَابَ).

 (يَكُوُنُ فِّ آخِرِ الزِّمِانِ خَلِيْفَهُ يُقِسِمُ الُمَالَ

 عَدَّا). رواه مسلم. عشَ عَنْهُ، قَلَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ خَلَّىَ اللّهُ عَلَيُهِ



متفق عليه.
 -







 نان


 كيا ك-


 ب\% ز
 **

هوك" (مسلم)


 (بخارى,
 اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: (آوَّلُ آنُرَاطِ السَّاعِهِ نَارُ تَحُشَرَ النَّاسَ مِنَ الُمَشُرِِِ إِلَى الْمُغرِبِ): رواه البخارى.

فصر ووم
 ;





 امك


 66



r

$\qquad$

$\qquad$




 مقّ (ثام) يل \%

(إبواؤر)
 ;













 ذَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَبِلُ وَالأْمُرُرُ الُعِظَامُ،
 هلِّه الِّى رَاسِكَ). (رواه أبوداود واسناده حسن ورواه الحاكمر فى صحيحه).

عَ,
 مَغْنُمَا، وَالزَّكَاهُ مْغُرْمَا، وتُعُلِّمِ لِغَيُرِ الدَّيَّنِ،

 الُمسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِهُهُرْ، وَكَانَ
 سَرِّه، وَظَهرَبِ الُقِينَاتُ وَكِمَعَازِنُ، وَشُربِبِ

 وَمْسخُا، رُقَذْفُ، وَآياتٍ تَتَابِعُ كَنظَامٍ قُطِعُ سِلُكُهُ فَتَتَابَعَ). رواه الترمذى وَيات








تيات
هوَّ لرّ بَ














 رُضِيَ اللُّهُ عَنُهُ قَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى
 نامير<نام يّان

 *


 ر رول السِ















قِسُطَا وَعَدُلَا، كَمَا مُلِئَتُ ظُلْمُا وَجَوْرَا).
(IV) - وَعَنُ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَّ اللّهُ

عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى البَّهُ

اَوَلَادِ فَاطِمَةَ). رواه ابوداود.

رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ حَلَّى
اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرَ: (الْمُمَهُدِيُّ مِنِّيُ، اَجْلَى


سِنْينَن). رواه أبوداود.


 قَالَ: فَيَحْثِيُ لَهَ فِى ثَوْبِّه مَا اسُتَطَاعَ اَنُ يَّحَمِلَّه). رواه الترمذى.









 ك.بت


 كلبك




 اكي با
 عَنْهُ، تَالَ: ذَكَرَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ

 - -









 كا

 آ

واجب ب-"(إبراور)


 ! !




 يَرْضُى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الاَرْضِّ
 مِدُرَارًا، وَلَا تَدَعُ الاُرْضُ مِنُ نَبَاتِهَا شَيُنَّا الِّا
 يَعِيُشُ فِى ذُلِكَ سَبْعَ سِنِيُنَ اوْ تَمَانَ سِنِيْنَ اَوْتِسَعَ سِنِينَ). رواه (الحاكمر فَى مستدركه

وقال صحيح)

 (ايَخُجُج رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهُرِ يقَالُ لَّهُ
 لَهُ: مَنُصُورُ، يُوطِّنُ اُوْ يُمَكِّنُ لِالِ مُحَمَّبِّ كَمَا مَكَنَّتُ قُرَيُشُ لِرَسُوْلِ اللِّهُ وَجِبَ عَلِّلى كُلِّ






 رواه الترمذى.



(ابنقاج)
 بَبج



隹 *



واتحدبيان كيات"(إبراور)
 حקت




الفمل الثالث

تَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسْلَّرَ:



 تِبَلِ خُرَاسَانَ فَتَوْمَا فَانِّ فِيُهَا خَلِيْفَةُ اللهِ الُمُهُدِّىَ). رواه احمذ، والبيهقى فى ((دلائل

النبوة).










 الُعِراتِ، وْرَاكِبًا آلَّى الشَّامِ، يَسْأَلُ عَنِ








 فى (شعب الايمان).

(ץ) باب العلامات بين يدى الساعة و ذكر الدجال

فص اول

(3)

 , آَ , , ولب: الرضف 6 إِ 2 "院
 مقات
 ع ع
 $-2$

الفصل الاول



 قَالَ: (إِنَّهَا لَنْ تَقُوْرَ حَتِّى تَرُوْا تَبَلَهَا عَشْرُ آياتِ، نَذَكَرَ الدَّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُُعُ الشَّمُسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوُلَ عِيُسَى
 خُسُوْبٍ: خَسْفُ بِالُمَشُرِقِ، وَخَسْفُ بِلُلمَغُبِبِ وَخَسْف بِجَزِيُرَةِ الْعُرَبِ، وَآخِرُ



 رواه مسلم.

پي

;
 , البّ الرن ©

 رول




رقّ
 وَسَلَّمْ: (بَادِرُوا بِالُأُمَالِلِ سِتًا. آلدُّخَانَ،

 آحَدِكُمُ). رواه مسلم.
ד77




 رواه مسلر.











بیبان
 ب（اوركم ويا باتا بح






寝
 ال山离

（



 إِرجعِى مِنُ حَيْثُ جِئُتِ، نَتَطْلُعُ مِنُ مَغْرِبهَا،
 لِمُسْتَقٍِّ لَهَا قَهِ قَالَ：（امُسْتَرَهُهَا تَحُتِ الْعرُشِّ）．متفق عليه．
 اللهُ عَنُهُما، تَالَ：سَمِعُتُ رُسُوُلَ اللَّهِ حَلَّى

 رواه مسلم．
وَعَنْ عَبْدِاللِّهِ رَمِيَ اللُّهُ عَنُ،（V）－هعV．
 （الِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيُحُمُ، إِنَّ اللَّهُ تَعَالُى


 قَالَ：تَالَ رَسُوُلُ اللِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ：
~ن








 راحت يلبيوا"
 ربال اوپّا

 خَّ






 عَيْنَيْهُ ك ف ف (و). متفق عليه.
(q) - وَعَنْ آبِيُ مُرَيرَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ



 نُوُحَ تَوْمَه) . متفق عليه.
 عَنِ النَبَّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرَ قَالَّ (إِنَّ
 يَراهُ النَّاسَ مَاءُ فنَارُو تَحْرِقُ، وَاَمَّا الَّذِيُ يَرَاهُ




 مُوْمِنِ، كَاتِبْ وَغَيُرُ كَاتِبِ).
(11) - OEVE



 — اروئتها






 ，
























 وَيوْرُ كَشَهُرِ، وَيْوْ












 ع عـ ان عكوإن








 ،ولي ع•ع




 نَتُنبِتُ، نَترُوُحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمُ اَطْوَلَ مَا مَا








 بَعَثَ اللّهُ الُمَسِيِحَ ابُنَ مَرْيُمَ، فَيْنُزِلُ عِنْدَ


 جُمَانٍ كَالْلُؤُلُوِ، فَلَا يَحِلُّ لِحَافِر يَجِدُ مِنُ





 اَخُرَجُتُ عِبَدًا لِيُ لَا يَدَانِ لِاَحَدِ بِقِتَالِهِمُ،

 كارنام




 پينيْ

 بانگّ









 كسبت کだ




 الُخَمْرِ، وَهُو جَبَلُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، فَيْقُوُوُوْنِ

 فَيرُدَّ اللهُ عَلَيْهُمُ نُشَّابهُمُمُ مَخْضُوْبَةُ دَمَا،
 الثَّوْرِ لِاَحِدِ هِمُ خَيُرا مِنُ مِائةِ دِيُنَارِ لِاَحَدِ كُمُ الْيوْمَ، فَيْرَغَبُ نَبِّىُ اللِّهِ عِيُسِى
 رِقَابِهِمُ، نَيُصْبِحُوُنَ نَرُسِى كَمْوُتِ نَفُسِ
 إِلَى الأَرْضِ، فَّلَ يَجِدُوُنِ فِى الأَرْضِ مَوْضِعِ
 اللهِ عِيُسُى وَاَصْحَابُهُ إِلَى اللّهِ، فُيُرُسِلُ اللَّهُ طَيُرًا كَاَعْنَاِِ الْبُخُتِ، فَتَحْمِلُهُمُ نَتَطُرُحُهُرُ حَيْتُ شَاءَ الللهُ）．رُفِّ وِوَايَةٍ（اتَطُرَ حُهُمُ
 وَنُشَابِهِمْ وَجْعَابِهِمُ سَبْعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ يُرِّرُ اللهُ مُطَرًا لَا يَعُنُ مِنُهُ بَيُتُ مَدَرِ وَلَا وبَرِ،一（ز）
 .

 اورجبّ



 يوبا







 أَنَّ اللّقُحَهَ مِنْ الُالِبِلِ لَتَكُفِى الُقِفَاْمَ مِنَ النَّاسِ، وَالِّلُحَحَ مِنَ الْبُقَرِ لَتَكُفِى الْقَبِيَلَةَ مِنَ الْنَّاسِ وَالِلْقُحَهُ مِنَ الْغَنِّرِ لَتَكْفِى


 وَيْبقى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوُنَ فِيْهَا تَهَارُجَ

 بِالنَّهُبَلِ الِّى قَوْلِه: سَبُعَ سِنْيُنَ). رواهما








 يّلي كـي نجّ



 ,

 ايكـپٌ





























 إ





اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّهُ: (ايَخُجُجُ الدَّجَّالُ، فَيَتَجَجَّهُ
























 ير ما






 رول الشِ

號


 "
تَزَجَمَ:"حمت انل
 كیی ع_?
 النَّارِ، وَاْنَّمَا أُلْقِى فِى الُجَنَّةِ) نَقَالَ رَسُوُلُ اللّهِ


















(بغرى,




 يَهُلِكُ). متفق عليه.




،ول ع-"(بخار)
 "



 رباس کبدآب

 كيّ









 لَهَا يُوْمِنٍ سَبْعَةُ اَبُوابٍ، عَلْى كُلِّلِّ بَابِ مَتُكَان). رواه البخارى.
 رُخِى اللّهُ عَنهَا، قَالَتُ: سَمِعُتُ مُنَادِيَ

 فَصَلَّيُتُ مَعْ رَسُولِ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ



 (الِّنِّ وَاللّهِ مَا جَمَعُتُكُمُ لِرَغْبُهِ وَلَا لِرَمْبَّهِ، وَلْكِنُ جَمْعُكُمُ لِالَنَّ تَمَيْمَا الدَّارِيَّ كَانَّ
 حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِى كُنْتُ اُحَدِّثُحُمُ بِهِ عَنِّ

 وَجُذَارٍ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَرْجُ شَهُرَا فِى الْبَحُرِ فَارُفَاُوا الِّى جَزِيُرِةٍ حَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمُسُ، فَجَلَسُوا فِيُ آَتُربِ السَّفِيْنِجِ، فَدَخْلُوا
 يرلاج \%
 ث大
 *


 هغبط بندها ابوا
 كون ب؟ بّ






 كمجرور عُورخت



 قَالُوا: وَمَا الُجَسَّاسَجُ؟ قَالَتُ: آيَّها الْقَوْمُ


 سِرَاعُا حَتّى دَخْلُنَا الدَّيَّرَ، فَاذِا فِيْهِ اَعُظَمُ
 مَجْمُوُعَةُ يَدَاهُ الِلى عُنُقِهُ مَا بَيْنَ رُكْبَيَيْهِ الِّى


 بَحْرِيَّة، فَلَعِبَ بِنَا الْبَحُرُ شَهُرَا، فَدَخَلْنَا



 بَيسَانَ قُلْنَا: عَنْ اَيّ شَانِهِّا تَسْتَخُبِرُ قَالَ




(㾍










 צ!








 n

كَثْيُرَةُ الُمَاءِ تَالَ: آَمَا إِنَّ مَاءَ هَا يُوْشِكُ اَنُ













 مَكَّةَ وُطِيْبَ، هُمَا مُحَرْمَتَانِ عَلَّيَّ كِلْتَامُمَا،














بابْاشارهكيا" (مسلم)
 ذز نا







 قق كويا
 ثو




 اَوْبَحْرِ الْيُمَنِ، لَا بَلْ مِنْ تِبَلِ الْمَشُرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمُشُرِقِ مَا هُو، مِنْ قِبَلِ الْمَشُرِقِ مَا مَا

 اللّهُ عَنُهُمَا، آَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ







 كَاَنُبَهِ مَنْ رَاَيُت مِنَ النَّاسِ بِابُّنِ قَطَنِ وَاضِعًا يَدَيُهِ عَلْى مَنُكِبَى رَجُلَيْنِ، يَطُوْفُ
 الْمُسِيحُ الدَّجَّالُ). متفق عليه. وَفِّىُ رِوَايَةٍ



شَبَهُ إِبُنُ تُطَّنِ).


 الساعد حتى تطلع الشمس من مغربها) فى (باب الملاحمر).
 الله صلى الله عليه وسلم فى الناس فى ((باب تصة ابن صياد) ان شاء الله تعالى.

نصل ووم





 طوت
 (إلراور)
全






 الْقُصْرِ، فَاَتَتُهُ، فِاذَا زَجُلْ يَجُرَّ شَعْرَهُ، مُسَسُسْوْ فِى الاَغْلَالِ، يَنْزُوُ فِيْمَا بِيْنَ السَّمَاءِ
 رواه ابوداود.
 رُضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنُ رَسُوْلِ اللِّهِ صَلَّى اللّهُ




ק久


 رول الش









 ك ك







مَطْمُوُسُ الْعَيْنِ، لَيْسَتُ بِنَاتِنَّة وَلَا حَجُراءَ فَانِ أَبْسَ عَلَيُعُمُ فَاعْلَمُوُا آَنَّ رَبَّحُمُ لَيُسَ بَاعُوْرَ）．رواه ابوداود．
 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ：سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللّهِ





 الترمذى، وابوداود．
（Y乏）－هEAV آبِيَ بَكُرِ نِ الصِّدِيّنِّ رُضِىَ اللّهُ عَنُهُ قَالَّ： حَدَّنَّنَا رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّهِ تَالَ：（آلَدَّجَالُ يَخْرُج مِنُ اَرُضِ بِالُمَشُرِقِ
 وُجُوْهُهُرُ الُمُجَانُّ الُمُطْرَتَةُ）．رواه الترمذى
 رَضِىَ اللّهُ عَنهُمْا، قَالَ：قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى




بايُّا"(إبراوْو)



 (ث (




 وَالْيُوْ ُكَاضُطِرَامِ السَّعَفِهِ فِى النَّارِه). رواه في (شرح السنة).
 رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّىِّيْ

 ((شرح السنة).
 اللّهُ عَنَّها، تَالَتُ: كَانَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
 (الِنَّ بَيْن يَدَيْهِ ثَلَكَ سِنِيْنَ: سَنَةُ تُمُسِكُ



 يَبَقىى ذَاتُ ظلُفِ وَلَا ذَاتُ ضُرْسِ مِّنِّ














 گر







 يَكُوْنُ ضُرُوُعَا، وَاَعْظَمِهِ اَسْنِمَةً)، قَالَ: (اوَيَاتِى الرَّجُلَ تَدُ مَاتَ اَخُوْهُ، وَمَاتَ آبُوهُ، نَيْقُولُ اَرَايْتَ إِنْ اَحْيَيْتُ لَكَ ابَاكَ وَاَخَاكَ اَلَسْتَ

 خَرَج رسُوُلُ اللِّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ
 مِمَّا حَدَّثَهُمُ, قَالَ: فَاَخَذَ بِلْحُمْتى الْبَابِ
 لَقَدُ خلَعُتَ اَنُبِدَتَنَا بِذِكُرِالدَّجَّالِ. تَالَّ (إِنُ
 خَلِيْفتِّ، عَلَى كُلِّ مُوْمِنِ) فَقُلُتُ: يَا رَسُوُلَ

 (يُجْزئُهُمُ مَا يُجْزِيُُ اَهُلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّسْبِيُخ وَالتَّقِدِيُسِ). رواه (احمد عن عبدالرزات عن معمر، عن قتادة، عن شهر ين حوشب عنها و رواه محيى السند فى معالمر التنزيل)
إبإورو,

فصر سوم







عــ)(:بخارى, وسلم)
 ;



الفصل الثالث

 اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَر عَنِ الدَّجَّالِ آَكْثَرْ مِمَّا

 تَالَ: هُوْ اَمُوْنُ عَلَى اللّهِ مِنُ ذلِكَّ): متفق عليه.
 عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمرَ، قَالَ:

 البعث والنشور).
(£) باب قصة ابن صياد
ا.بن صيار6 تصم
. فص اول
 .

 ; "بَ

㢄
 اسك كا





 (نّ

الفصل اللول



 الصَّيَّادِ، حَتِّى وَجَدُوْهُ يَلُعْبُ مَعَ الصِّبَّيَانِ فِيُ





 صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تُمُّرَّ قَالَ: (آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِسُلِّ) ثُمَّ قَالَ لِإبُن صَيَّادٍ (مَا ذَا

 عَلَيُكَ الآمُمُر). قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ حَلَّلَّى اللّهُ

 < (تّ آك
 مرن \% \% \% \% "








 پإرثِ






 ?


 فِيْهِ اَنْ اَضْرِبَ عُنقُهَّه قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّرْ: (إِنُ يَكُنُ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَإِنُ لَمُ يُكُنُ هُوْ فَكَ خَيْرَ لَكَ فِيُ


 صَيَّاٍٍ، نَطْفِقَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ








 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهرَ فِى النَّاسِ، فَأَنُّى عَلَّى اللّهِ












 ريول الشـذ



 جزي لا



事




 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبوُ بَكُرِ وَعْمَرْ رَضِّىَ اللّهُ عَنْهُمَا. يَعْنِى ابُنْ صَيَّادٍ . فِّى بَعُضِ طُرِّ الُمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَ رَسُوُلُ اللِّهِ حَلَّى اللهُ

 صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ: (آَمَنُتُ بِاللّهِ
 اَرْى عَرُشًا عَلَى الُمَاءِ. فَقَالَ رسُوُلُ اللهِ

 وَكَاذِبَا، اَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقَا، فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الُّبسَ عَلَيّْهِ، فدعوه). رواه مسلم.
 النَبِّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمرَ عَنْ تُرْبِّ
 خَالِصٌ). رواه مسلمر.事



 گُ ان كا وان وانتحكز
 رول

ك ك ك












 كوراليا جو جنا

( ) - ǒqV

 ابُنُ عُمَرَعَلى حَفُصَةَ وَقَدُ بَلَغَهَا، فَقَالَتُ لَّهُ رَحِمَكَ اللّه مَا آرَدُتَّ مِنِ ابُنِ صَيَّادِّ آَبَا

 رواه مسلم.

 مَكَّة، فَقَالَ لِّى: مَا لَقِيُتُ مِنَّ النَّاسِ؟!









 رواه مسلم.


برانمجمول"ّ(مـلم)




 طا بَ




 نَخِيُرِ حِمَارٍ سَمِعُتُ. رواه مسلمُ

> (مسم)


 خ
 ك عَلْى ذلِكَكَ عِنُد النَبَّيّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
 وَسَنَّمرَ متفق عليه.
وصر زوم

الفمصل الثانى

 الْمَسِيحِ الَّجَّالَ إِبُ صَيَّادٍ. رواه ابوداود،

قَالَ: تُدْ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّاٍٍ، يَوْمَ الُحْرَّةً رواهِ


 \%


 ال山ـن





 نان كتّ




ابوداود.
والبيهقى فى ((اكتاب البعث والنشور)).


 قَلْبُهُ). ثُمَّر نَعَتَ لَنَا رَسُوُلُ اللّهِ حَلَّى اللّهُ








 عَيَنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَّ: فَخَرَجْنَا مِنْ

 فَقَالَ: مَا قَلْتُمَاْ قُلُنَا: وَهَلُ سِمِعُتَ مَا قُلْنَاْ



(لّْغ

 رول الهِ和
 اル








 الشِّ
 الترمذى.


 اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّرَ اَنْ يَكَوْنَ الدَّجَّالُ، فَوَجَدَهُ تَحَتَ تَطِيْفَةٍ يُهِمْهِهُمُ





 اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: (إِنُ يُحُنْ هُوَ فَلَسْتَ

 الْعَهُلِّ). فَلَمُ يَزَلُ رَسُوُلُ اللِّهِ حَنَّى اللُّهُ
 (شرح السنة)).
(وَمْذَا الْبَابُ خَالِ عَن الْفُصُلِ (ثرحالن)
الثَّالِبِ)
(0) باب نزول عيسى عليه السلامـ






 \%



 ثيّن






الفصل النول




 الُمالُ حَتّى لَا يُقْبَلَّهِ اَحَدُ، حَتّى تَكُوْنَ

 مِنُ اُْلِ الُكِتَابِ الِلَّ لَيوُمِنَّنَّ بِب تَبْلَ مَوْتِهُ الآية. متفق عليه.
(Y) - 00.7 وَعْنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ







 (Y) - 00.V



 المتُني كشا




 اُمرَاءُ، تَكُرِمَةَ اللّهِ هلذِهِ الْامَّةَ). رواه مسلمر.

ضصر سوم
(وهذا الباب خال؛ عن الفصل الثانى).
الفصل الثالث







 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَنُزِلُ عِيُسَى ابُنُ مَرْيَمَ إِلَى



 فى (اكتاب الوفاء).
(7) باب قرب الساعة وان من مات فقد قامت قيامته









(







.
 -

الفصل النول

 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرُ: (ابِعْتُتُ انَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ). قَالَ شُعْبَهُ: وَسْمِعُتُ قَتَادَةَ يُقُولُ فِى قِصَصِه: كَفَظُلِ إِحَدَاهُمَا عَلَى الأُخرُى،
 متفق عليه.









 لو بَ بَ ك
 \％\％\％الا

وصر ووم
之淮 ； －




 ，
 ن

 قَالَ：（ابُعْثُتُ فِيُ نَفُسِ السَّاعَهِ، فَسْبقُتُهَا كَمَا
 وَآلُسُطىى．رواه الترمذى．



 وَكَمُ نِصُفُ يَوْرِ قَالَ：خَمُسُمِائَِِ سَنِّهِ رواه ابوداود．


فصر سوم
الفمصل الثالـA





((شعب الايمان)).

باب لاتقوم الساعة إلاعلى شرار الناس (V)
قيامت

 ارثارزبا



الفصل الاول









0011之

 يُوبا)








و
 نازل بولَ:
 (الاپي) وه الشّ































الملَّ اللّهُ عَنُهُمَا، قَالَ: تَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمر: (يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيْمُكُتُ



 نُمَّ يُرُسِلُ اللهِ رِيُحَا بَارِدَةُ مِنُ قِبَلِ الشَّامِ








 بون كَ


 ع اونيا






 ان





 "ي بيان كروکثُ)"



 بِعِبَادَةِ الاُوْثَانِ، وَهُمُ فِفُ ذُالِكَ دَارُ رِزَّهُهُمُ،


 فَيُصْعَ وَيُصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرُسِلُ اللُّهُ مُطُرُّا كَاَنَّه الطَّلُّ، فَيْنُبُتُ مِنُهُ اَجْسَادُ النَّاسِ، نُمَّرُّ







وَذُكِرَ حَدِيُثُ الُهِجْرَةُ) فِيُ (بَابِ التَّوَبِة).

