وبين لنا الرسول حق المسلم على المسـلم فقال: ((حق المسلم على
 العاطس)) ، رواه الشيخان. ولا يلزم كما هو ظاهر منا من الحليث الما أن يكون المسلم من معارفه وإنا يكفى وصف الإسالام: ((حق المسلم على المسلم)) لقيام هذه المقوق لإخواننا المسلمين علينا، فاذذا كانت صلـة قرابة أو صلة جوار أو أخوة أو معرفة فإن ذلك المق يعظم بمقدار عظم





 إن من نعيم الجنة رؤية اهل النار وما هم فيه من عذاب ماب . فضل وثواب عيادة المريض 1- الجلوس في معية النه عز وجل 2- 2- صلاكة المكاتكاكة عليه. 3- نزول الرحمة والمغغرة.
4- السعادة والنعيم.
5- معرفة نعمة اللهُ عليك. 6- عيادة المريض اتباع للسنة. آداب عيادة المريض 1- الختيار الوقت المناسب. 2- اـــوال المريض عن حاله. 3- رقية المريض والدعاء لـه. 4- تانكيره بأجر الصبر على المريض 5- عـم إطالة الزيارة. 6- تقليل السؤال. 7- 7 يفسح له في الأمل
8- طلب الد.داء من المريض

إن في عيـادة المرضـى تقويـة للعاوقـات الإنسـانية والإجتماعيـة فـ المجتهـع



 تعالى. إن عيادة المريض هـي مـن حق المــــلم على المســلم، حــيث قـال
 رد الســلام، وتشـــيت العــاطس، وإجابــة الــــعوة، وعيـادة المـريض،

واتبع الجنائز . ه [رواه مسـلم]












 مترلاً ، « [حسنه الألباني] الحكاكمة:

 جَكهه العيادة.
وأما ما يتعلق بالمريض فالتخغيف عنه والدهعاء له. وما يتعلق بَما الألفة وايغبة التي تورئها هذه العيادة.

الحمد له رب العالمين والصـلاة والسـام على اشرف الانبياء والمرسلِن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## عنْ أْبِي سِّمةّ بنِ عبِ الـرصمنِ    

الساسلة المصميفة

المقن الاجالي
عيادة المريض وزيّارته من الآداب الرفيعة التّ حث الإمامام المــلـين





(103) سورة آل عمران

وعيادة المريض يشعر المريض عند مرضه بروح الأخوة الإسلامية ,


القوة والصحة .
لذا كان من أدب السلف ـ رضوان الهن عليهـ ـ إذا فقدوا أحداً من
 كان حاضراً زاروه، وإن كان مريضاً عادوه.

8- كان إذا سمع بمرض أحد بادر إلى زبارته والوقوف بانبه ، وتليبة رغباته واحتياجاته ، ، للإسام إن كان غير ذلك ، ومن دعائه ما دكرته عائشة رضي النه النه عنها أن
 البأس ، رب الـام ، الشـِ وأنت الشـافِ ، لا ششاء الا شـفاؤك ، شُفاء لا
يغادر سقما ) متئق عليه .

يرقى وأن يقرأ عليه والرقية على حالات : أولا: أن يقرأ هو بنفسه وهذا هو الأضضل؛ لأن هذا هو الأبلع حقيقة ولا

 دعاءك.
ثانيًا: أن يقرأ عليك أحد أقاربك، من يههه أمرك، كقراءة والدك أو والدتك




بفضله- تسحانها - ثي بضضل الرقية)
نالثا: يبنغي للمسلم أن يكرص فيها على ما ثبت عن البي البي -صلى النه عليه





 خامساً: أيضًا: كان البي -صلى النه عليه وسـلم- إذا رقى يفول: (بسمـ النه

ششفيك، بسـم الشأ أرقكك) .


الفوائد
1- أعظم ما بهدى للمريض عند الدخول عليه الدعاء له.
 سبحانه، والفوز بئوبابه، وأن يقوم بأداء حقِّ أخيه المسلم: ليزداد المَّابط
والرُّراحم بين المـلملين.

3- الصبر المأجور صاحبه هو الذي لا لا بد أن يتلبر فيه أموراً منها أن


 ملى الشَ عليه وسلم: ((من يرد الشَ به خيراً إصب منهل)) رواه البخاري 4- فإليكم فوائد ومصال ومنافع الأمراض والتي تزيد عن المائة فائدة
تنتصر على بعض منها:

1. من فوائد المرض، أنه قَذيب للنفس، وتصفية لما من الشر الذي فيها


المرض
3- : قرب النَّه من المريض، وهذا قرب خاص
4- بهيور أنواع التعلد، فإن الشه على القلوب أنواعاً من العبودية،
كاتيثية وتوابعها،
5- أن النه يخرج به من العبد الكير والعجب والفخر
6- أنه إذا كان للعد منزلة في الجنة ولم يلغها بعدله ابتالاه الشه في
.
7- اتمعرة العبد ذله وحاجته وفقره إلى الثه.
5- كان عليه الصالاة والسـلام يتغفًّد أحوال أصحابه ويسأل عنهم





مع الغلام اليهودي الذي كان يعمل عنده خادمأ.

