3-المبتدع تحجب عنه التوبة ما دام مصرا على بدعته غير تارك ها، اقال صلى الهُ عليه وسلم:"إن الشه حجب التوبة عن كل صا صاحب بدعة حتى يدع باعتكا.
أما في الآخرة فصاحب البدعة موعود بالطرد والإبعاد من حوض المصطفى صلى الشَ عليه وسلم كما في حايث:"إنك لا تاري ما أحديثوا بعلـكا ".رواه البخاري.

أنواع البدع : البدعة في الدين نوعان
النوع الأول : بدعة قوليّة اعتقاديّة ، كمقالات الجهميّة والمعتزلة

النوع الثانِ : بدعة في العبادات ، كالتعبّد لـلهّ بعبادة لم يشرعها ، وهي
أقسام :
القسم الأول : ما يكون في أصل العبادة : بأن يكدث عبادة ليس كها أصل في الشرع ، كأن يكدث صلاة غير مشروعة أو صياما فيا غير مشروع أصلا ، أو أعيادًا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها
القسم الثاني : ما يكون من الزيادة في العبادة المثروعة ، كها لو زاد ركعة خامسة في صالاة الظهر أو العصر مئلًا . القسم الثالث : ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة ؛ بأن يؤديها على صفة غير مشروعة ، وذلك كأداء الأدكار المثروعة بأصوات

سنة الرسول - صلى الفه عليه وسلم - .

القسم الرابع : ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة ملم يخصصه الشـع ، كتخصيص يوم النصغ من شيعبان وليلته بصيام وقيام ، فإن أصل الصيام والقيام مشروع ، ولكن تخنصيصه بوقت من الأوقات يكـناج

إلى دليل
ولا تكون التوبة صحيحة مقبولة حقى يتحقق فيها شروط تثيت
صدلـ التائب في توبته:
1- الإخلاص -2- الندم-3- أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه-4- الإصلاح بعد التوبة.

وحقيقة حال المبتدع التقلم بين يدي الشه ورسوله، والافئدات على الشـرع،


 ومع ذك فإنا لله عز وجل أن يتكرم فيقبل توبة من يشاء من أمل الإبتداع،
 عن توعاهم تكرماً.



 على باعته فلا يتوب








 جناحيه في السهاء إلا دكر كلا منه علا حلا.
إن خطر البلع أيها الكرام مهها كان صفر حسمها عظـيم
وضررها كمير في الدنيا والآخرة على المسلمين،ومن مغاسلدها


مقبولا عند النه سبحانه:

- الإخالاص للهن تعالى فيه.
-والمتابعة فيه لرسول الهن صلى النَّه عليه وصلم.

الحمد لهَ رب العالمين والصـلاة والسالم على اشرف الانبياء والمرسلين نيينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

## عن أْنَ بنـ هـالك رضي الا عنه، قالّ: قال راسول الله صلى الااله عايـه وسلم: إن الا

 صاحب كل بِدعة".السلسلة الصحتحة.

المعفى الاجمالي :






إليها.








