يشههون أولكك الزراع النذين يرفعون أصواقَم على نسق واحـ، ويرددون

 عليه وسلم- وأصحابه؟ لاشثك ولا ريب أنه م! يكن عبادة البي

وأصحابه، ومن أدعى ذلك فعليه بالدليل، وأنى له ذلكّه.

 قراءثة، ولربا تركا بعض المقاطع من الأدكار من أجل ألم أن بيكتع صوته بصوت الإمام، ومن أجل أن لا يضطرب وتختلف الأصوات بعضها عن



 عنه - والذي فيه قوله صلى النه عليه وسلم: " يا أيها الناس أربيعوا على

أنفسكم ". وذلك حينما ميع أناساً يدعون الشَ ويرفعون أصوانمّم. عن السائب بن يزيد - رضي الشه عنه - قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عهر بن الططاب- رضي النه عنه - فقال :
 قالا: من أهل الطائف، قال: لو كتنها من أهل البلد لأوجعنكما، ترفعان
أصواتكما في مسجد رسول النه - صلى الشَ عليه وصلم.

فإذا كان هذا النهي في رفق الصوت بالقراءة فـا بالكك برفع الصوت بغيره من الكالام!! ومن علم بكال هؤلاء وشاهلمهم وأدرك أذيتهـم
 هذا إلى الخرمة؛: بل هو مكروه، قال النووي في البمهوع: تكره الخصومة في في المسجد ورفع الصوت فيه وكذا اليع والثراء والإجارة ونغوه من العقود
هذا هو الصحيح المثهور.

ما حكم رفع الصوت بقراءة القر آن ؟ابجواب إن كان الإنسان خاليأ فا
 ينيبي مئل هذا لما فيه من التشويش على غيره.

حيث يتقرب العبد من ربه تقرباً من ثـأنه يليق بمناجاة النه تعالى ، حيث يبدأ


و و المناجاة قام بما الأنبياء من قبل مثل مناجاة زكريا عليه السلام ،قال الشه


 ، و مناجاة أيوب عليه وعلى نيبنا أفضل الصالة والسـلام قال الشة تعالى (


 يوم القيامة, فان صلحت كان الان بدابة الفوز والفناح لصاحبها واريا وإن كان الانسان كْاون بكا او تركها او نسيها وانشغل عنها, او اخرها باليا عن وقتها. فهنا يكون الــوال والحساب. المساجد بنيت لعبادة النه، بالمغهوم الشامل للعبادة، وقد حماما الإسلام عن كل ما يخل بذلك الغرض، ومن مقاصد دين الإسالم تريمر إيذاء الآخرين، ولو كانت تلك الأذية يظنها صاحها قربا إلى الشه. إن المسلم حينما يلما يدخل

 قراءة القر آن، فضلأ عن غير ذلك. ففي الحليث الصحيح أن البي - عليه الصالة والسـامي - قال : "أن المصلي









الحمدل لهه رب العالمين والصـلاة والسالام على اشرف الانبيـاء والمرسلدن نبينا ححمد وعلى آله وصحبه وسلم





 ينا

السلسلة الصحتحة.

المعف الاجمالي
مناجاة الهُ تعالى و هي مناجاة يُصها العبد فقط لربه و منجاة الهَ تعالى

 ككون العبد في وقت عسرة حيث يلدأ المسلم بمناجاة ربه و و سوأله من مي
 هو و الهُ تعالى ، و المكاجاة تكون و أي وقت و و في أي زمان و و ي أي . مكان .
 كنا الحاجة ، عند المناجاة يبدأ العبد بيذل المهة و بدل الجها فيا في نجقيق لا يرضي النَ تعالى لإجابة سؤاله.

## إن الـمصلي يـناجِي ربه عرز

 وجل فلينظر ها يـناجيـه

فوائد. من أحاديث البي

## 

 المطوبَة وتوزيعها عسى أن ككرن لك حسنة جارية , الدال على الذبر كفاعله.

## عدها (عزهـي إبراهيم عزبـ)

عندهم ومن رفع صوته لليههم متتوه ولله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء الحفي فلا يليق بالٔدب بين يليه إلا خغض الصوت به


 ينكسر لسائه فلا يطاوعه بالكطق وقلبه يسأل طالباً مبتهالًا. ولسانه لشدلة ذلته ساكتأ وهذه الحال لا تأتي مع رفع الصوت بالدعاء أصلاً. ورابعها : أنَّهأ أبلع في الإخلاصلاص.


 للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد ؛ ولمذا أثنى الشه على عبده زكريا بيا بقوله



 برفع الصوت بالدكر، أو قراءة القر آن، فضالًا عن غير ذلك. 8- صح عن ابن مسعود - رضي النه عنه - أنه كمع قومأ اجتمبعوا في مسجد يهللون، ويصلون على النبي جهرأ، فذهب إليهم، وقال: ما عهـنا ذلك على عهد رسول الشه - صلى النّه عليه وسلم - وما أراكم إلا مبتدعين،

 وما أحدث الكاس فيها، فـا عساه أن يقولب!!!. 9- إن المساجد يجب أن تؤسس على تعوى الشَ ورضوانه وهدي رسوله صلى الشه عليه وصلم - فلا يكوز أبدأ أن تتخذذ المساجد لإقاهة البدع وإحلاث الشركيات واترافات كها هو حاصل في كيّر من مساجدا

المسلمين اليوم تقام فيها الموالد والخدثات.
وصلى الهن على نبينا إحمد. وعلى آله وصحبه وسـلم

1- أن الصالاة الحأثعة الصحيحة لابد أن تنهى صاحبها عن النحشياء والمنكر وتقوده إلى الحير والمعروف. 2- إن الصالاة لا تصلح إلا بصحة العقيدة وما فيها من مراقبة الشَ . تعالى ـ والحوف منه، ومن الوقوف بين ياليه للحساب والوجل من ناره سبحانه.
3- رفع الأصوات في المساجد لا يجز؛ ؛لأنه يثوّش على المصلين، ولو بقراءة القر آن.
4- من البدع المكروهة ختم الصالاة على الميئة المعروفة مِن رفع الصوت


 عن الصحابة ، وقد اتخنها الثاس ثعاراً للصلوات المفروضة ععب

الجماعة.
5- كيف يكوز رفع الصوت به والنه تعالي يثول في كتابه الخكيم $\}$ ادعبوا
 الإخلاص وأبعد عن الرياء فال تعالى عن زكريا ( إذ نادى ربه ناءاء خغيا ) 6- فوائد إخغاء المعاء
 وَخْفَّهُ العبادة ولملا أمر بإخغائه وإسراره. قال الحسن : بين دعونة السر وديا ودعوة





عابيدة :



