



 يُستشهدون" أي: يشهاون بـدون أن تُطلب منهم الشهادة، بل يبادرون







> منه الشهادة واحتيج إليها فحيئذ يشهد.

وعهودهم، إذا التّتنوا على شيء من الأثشياء فانَّمْ لا يكططون الأمانمة. واحيانة في الأمانة من صفات المـافقين فأمر الأمانة أمرُ عظـيم، وصـرُر



 فأمرُ الأمانة أمرُ عظِمِ قال تعالى: $\}$

 و وقوله: "وينذرون ولا يوفون" النـر لغة: التزامُ الشيء. وشرعاًا التزام





وينسون الآخرة وينسون الخساب.

## الشرح الإجمالي:




 استأمنهم ولا يوفون إذا نذروا، ويقبلون على الدنيا وزخرفها وثهواتها حقى

يظهر فيهم السمن.
والمراد: أهل المرّن، ليس المراد ذات القرن الذئي هو المّيرّ المّان.
 وهذا بإجماع الأمة أنّ قرن الصّحَابة أفضّل هذه الأمة، لِمَّا امتازوا به من



منها:


 بأنفـهـم وأموافم وماجرجرا معه.




 الدين في مشارق الأرض ومغاررها رضي النَ عنهم فالا يكهـم إلاً مؤمن ولا


 يلوغم" يعني التَابعين،

الحمد للهُ رب العالمين والصـلاة والسـامم على اثـرف الالنياء والمرسلِين نيبنا ححما وعلى آله وصحبها وسلم .

وفي الصحيه عن عهمران بسن حصسين رضي الااله عنه قــال: قــال رسـول الاله صلى اللأه عاليه وسالم: " خـير أهتـي
 يلونهم، -قال عهمران: فلا أدري أذكر

 يستشهـدون، ويخونون ولا يؤتمنــون، وينـذرون ولا يـوفـون، ويظهـر فـيـهم

رواه البخاري

شرح الكلمات:
قرج: القرن أمل عصر متعاربة أسناغمّ. قيل: ملته ثانون. وقيل: ستون. وقيل: مائة. وقيل غير ذلكـ قال عمران: فلا أدري أدكر بعد قرنه مرتين أو ثلالة، ما شك في فيه




 وذلك لرغتهه في الدنيا وغفلتهم عن الآخرة.
 وقوعه فوقع كما أخربر . 10- ذم الحيانة في الأمانة والحث على أدائها. 11- 11- دم التنعم والرغبة في الدنيا والإعراض عن الآخرة. 12- نم التس ع في الشهادة. مـاسبة الحديث للباب: حيث دل الحديث على تريم علم الوفاء بالنذر. مناسبة الحليث للباب: حيث دل الحليث على تريرم علم الوفاء بالنذر: لأن ذلك استخغاف بالهُ

وتنقص لعظمته، وذلك مناف للتوحيد. ماحظة:

 للشاهد أن يلمي بشهادته قبل طلبها إذا جهلها صاحبا الها الشق، ويكرم على الشاهد الإدلاء بشهادته قبل طلبا إذا علدها صاحب الخق.

المناقشة: أخي المسلم اختبر نفسك لبيان مدى استفادتك من المطوية: أ. اشرِح الكلمات الآتية: قرني، قال عمران أدران: فلا أدري أَذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثّة. ب. اشرح الحديث شرحا إجماليا. ج. استخرج ثلاث فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ. د. وضح مناسبة الحديث للباب وللتوحيد.

والنَّ اعلم .....وصلى النَّ على نيبنا حُحد وعلى آله وصحبه وسطم.

1. تفضيل القرون الأربعة الأولى. 2. تريع الحيانة. 3. 3. وجوب الوفاء بالنذر. 4. تـرعم الالشتغال بالدنيا وملذاهاها عن الآخرة.



ينـُرون ولا يوفون. 6- قوله: "أمتمي": المراد أمـة الإجابـة; لأن أمـة الـدعوة إذا ملميؤمـوا فليس فيهم خير.




يكون هو السبب فيه.

8- قري:: أي: أهل قرين وهم الصحابة، والقرن: كل طبةه من الناس
مقترنين في وقت.
ثمُ الندين يلوغْم: وهم التابعون.
ثم الذين يلوضم: وهم تابعو التابعين.
يشهاون: أي: شهادة الزور .
ولا يُستشهـهون: أي: لا يُطلب منهم الشهادة؛ لفسقِهم أو لاستخفافهم

ويخونون: أي: يغونون من أتمدهـهـم
ولا يؤتنون: أي: لا يأتنهم الناس لظهور خير خيانتهم.

 وغغلتهم عن الآخرة.

