إذا استوعبت هذا فإنك ستـدرك خطأ من يتول هلاذا تتقد فلانا من






 ما قد تسبب بنصرة الإسلام دون قصد من صاحبا ماحبا فأن ذلك ميجعل من الأنتحار امر مشروق يشفع لصاحها وذلك لـيسبان
 ولا يـأ من رمة الهن إلا من خسر نغسه قال تعالى في حككم اياته (ولا

[يوسف: 87]




 وولو لم يكن هذا الشخص مؤمناً ،فلا يكوز لكا ان ان كنلط بين الفعل الغرم وآثار ذلك الفعل ان كانت في صالح الإساملام فالeعل الغرم مردود على

 يراوح مكانه، بل هو في أمس الحاجة إلى عابد متنبه ومتيفظ، والى ساجد اليا
 مرمى الآخرة. وقد يتساءل العطض ما فائدة عبادة هؤلاء إن لم تككن تنفع الجْتمع وتفيد الأمة كله؟؛. وما جلوى علم لا يلا يلد دياجير الظلام السـائد في كير من الأمكنة في جتمعاتنا المسلمة! فعلينا ان نؤيلد هذا


- يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به مكذا.وقد يقع هذا، مثلما قال الم
 ويحصل به نفع المسلمين الحير، إن النه لئيلد هذا الدين بالرجل الفيا الفاجر، إذا فعل ثيئاً ينفع الهَ به المسلمين وبنصر به المق ولو كان كان في نفسه فاجرأ قد يقع هذا، قد يقع المظلوم وراء الفجرة، ينصر الهُ بَم الدين وإن كان كان عندي فجور، قلد يقع.إن كيبرا من الثاس حينها يسهع نقدا أو رداً على فئلي أو أو حزب أو جماعة أو جيعية بادر وأنكر على من نقد أو ردّ أَ أو نصح قائلا: كيف تنقد أو ترد على الجهاعة الفالنية أو الشيخ الفالين أو الدكتور فلان
 ضلالا وتاب على أيديبهم ناس كيمرون فالى هؤلاء أقول: ما المانع من الرد على هؤلاء المخطبين ولو كان عندهم حسنا
 اخطاء واغرافات قد لاتصل الى الفحور فلله في خلقه ثيؤون. فهذا الرجل الذي قاتل مع المسلمين قـالأ شدلياً قال عنه النبي صلى الهُ عليه وسلم هو في النار!! !

 من الناس أن حسنات الإنسان او المئة أو الجماعة أو الجمعية لا ثنـع من من
 ما للوالدين على أولادهما من فضل إذ هما مسا سبب وجود الأبناء لكين لم ميمع ذلك خليل الرحمن إريراهيم عليه السالام من الإنكار على أيها إذ عبا علد






 تؤي أحدا، قال: "هي في الجنة". رواه أحمد

الحمد لهّ رب العالمين والصـلاة والسالام على اشرف الانيباء



المعقى الاجمالي







 فالفاجر معناه الغاسق المائل عن الحق، ويشمل الفجّور كل من كان انيان كافرا أو فاسفاً، أو من عنده الخراف. وومن علامات الفحور؛: الانراف عن شرع النّه، والاستهانة بتعاليمه،




## إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر



من يردد اللّهبيه خبير يـقههد فيالدين


فوائد من أحاديث البي




## أعدها (كزهـي إبراهيمر عزيّه)

 وذلك من معحازته الظاهرة.
 الإخبار يكقق مصلحة مشروعة.
 الآلام.

 نستعين بمشرك" لأن الفاجر غر المثرك.





 بسيل النها أو قتل فهو شهيد" .





 بغض النطر عن نتيجة ذلك الفعل.


 العمل هلذا الدين

وصحبه وسلم

1- يـلـ هذا الحليث على وجوب نصرة الناصر لللدين من غير نظر إلى طبعة مذهبه واستقامته ما دام ينصر الدين؛ لأن الرجل الفاجر أيضضًا يككن أن ينصر الدين؟ 2-يدل هذا الحديث على أن من نصر الليّين فليس هذا دليلاً على صلاحهي: لأنه قد يكون فاجرًا 3- لـيس كـل مـن ناصـر الـدين فهـو مـن أمـل الصـلاح.. وإن كـان ظاهر عمله ونتيجته عحودة ويحسوبة ضهن الأعمال الصالةة..




والمعصومين من النفاق.







الصال في إخراجه من سحن أو بلية أو غير ذلك

 لو كانت الخروب أصلاً غير مشروعة وخروج على ولاة الأمر.







