لمكذبين بالقدر:
ذهب بعض الضالين في هذا الباب إلى نفي القلر، وزعموا أن الشّا - تعالي
 إثما يعلم الهه بالموجودات بعد خلقها وايكادها. وزعم هؤلاء كنباً وزورار أن أن

 رفضوا - علم السعلاء منهم والأشقياء، ويرضض مؤلاء الضلال الإمعان

 الاقوام التي كذبت الانبياء. وما كان الجهاد واجبا. وهذا لا يلقاله علا علا ولا منطق سليم. ولا تستيمه عليه مصلحة ولا تتفق على ذلك آراء العلماء المعتريرن.
أسباب عقوق الوالدين
 2- سوء تربية الوالدين للأبناء، فإن مل يتربى الأبناء على البرّ، وصلة


والديهـم.
 يُعلهم أكثر جأرأة على العقوق بوالديهـم مظاهر عقوق الوالدين
1- أن يقوم بادخال الحزن إلى قلبيهما، أو إيكائهها، بقول أو فعل.
 عن فعل ما.
3- أن لا يعتلَ برأيهما، ولا يستأذغها في شيؤون حياته.

5- أن يتبرأ منهما، ويستّحي من دكرهما أمام النّاس، أو دكر نسبها إليهما، وهذا من أثـدَّ مظاهر العتوق قـبحاً.

وإنَ حقَّ الوالدين على ولدهما لهو من آكد الحثوق فِ الإسلام بعد حقّ الهَ
 والإنفاق عليهما حال حاجتهما، ورعايتهما إن كانا حكتاجين إلى الرّعايةا
 وعلا، وهو يوغر الصدور ويكبط الأعمال وبتقص الأجر وقد ينهب به


فإياك إياك أن تكون منانا فإن المن صفة البخلاء.

 عليه؛ أَنْ يُسَّرَّه له المالَ لِينفَّهِ

 إفضالُ وتنكير

 القول، أو النعل، أو التصرف كالتيرير بالــوال والخاجة.
 تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها, والمعجب يكمهله العقب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه مُعمه بماله على المُعطى, وإِ كان كان أفضضل







 المُعطي فئذذي, والمن حيئذ من الكبائر >

الحمد لهَ رب العالمين والصـلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نيبنا خحمد وعلى آله وصحته وسلم

##   واسأم ، قال : " ثلاثة لا يتبـل <br> الله لهم صرفا ولا عدلِ 

السلسلة الصحيـة

المعقى الاجمالي




ثـاء من الططايا.
أن فعل هذه الأثياء الثلالة حرم، وصبب لحرمان المرء من الحير، وقد قيل في معنى الصرف بأنه التوبة، والعدل الفدية، وقِلّ: الصرف النافلة،

والعدل الفريضة، وجاعها حرمانها مني الحير اليرا





الدَّنا: اليفي وععوق الوالدين).

## ثلاثة لا يقبـل الله

لههم صرفا ولا عدلا


فوائد من أحاديث البي

## 

 اللطوبية وتوزيبها عسى أن نكرن لك حسـة جاربية ,الدال على الذير كفاعله,

10- إن الواجب معانر الإخوة ألا يغتر الإنسان منا بعدله مهها عظم ،


المغزر بعبادته وصالاحه.


 المعطى، أما إن دكر أنه أعطى، ولِ يِعِّن المعطى فهذا ليس فيه أذى، ولكن يكشى عليه الإعحاب أو المراءاة. 12- الإيمان بالقضاء والقدر هو السعادة، وهو ركن الإفادة من هنها الدينيا والاستفادة، منه تنثرح الصلور، ونعلوها الفرح والخبور، وتنزاح عنها

 الذي خلقه وأنشأه وسواه، ونعمها وفضله رباه وغذاه، فيسعل في الدنيا

> ويؤجر في الأخرى.

13- التضاء لغة فهو : الحكم، والقدر : هو التقدير.

 وعلى هذا فالإيمان بالقضاء والقدر معناه: الإيمان بعلم الشه الأزلي، والإيمان بمثيئة النه النافذة وقلدرته الشاملة مبحانها 14- أن ما قـر في هذا الكون لحكمة ومصلحة نعلدها وقد لانعلمها والهّه


 ظهر لنا أنه ثر كله فإن من وراءه من الحير مالا يعلمه إلا الهُ كيكغير

السئيات ورفعة الدراجات وتمحيص المؤمين وتصيبرهم بعيوبَم.
والنه اعلم
وصلى الله على نبينا ححمد وعلى آله وصحبه وسلم .

1- أنَّ الهن مبحانه وتعالى قد قـرن الإحسان إلى الوالدين وحقَّهما بعبادته بسحانه وتعالى، وقرن شكره بشكرهما، لأنهّ سبحانها وتعالى هو الحالق،



 3-عقوق الواللدين وضعها علماء الإسلام في كتب الكبائر، وضيُّوها

جنباً إلى جنب مع الشـرك بالنه تبارك وتعالى وشرب الحبر والزينا والربا 4-إن الهن تبارك وتعالى جعل عقوبة عاق الوالدين في الدنيا كما أنها
 كما لأنه يعاقه يوم القيامة فإنه تبارك وتعالى يعجل له العقوبة في هذه

الحياة الدنيا.



 6-أنَّ المن والأذى يططل الصد.قة؛ وعليه فيكون لقبول الصـدقة شروط سابقة، ومبطالت لاحقة؛: أما الشروط السـابقة فالإخلاص اللّ، والمتابعة؛ وأما المبطالت اللاحقة فلمن، والأذى.

وكبها عنده وثاء ما وجد منها وخلق ما أراد خلقه"

 خلقة وثاءاء وفق علمه وكتابته.
 والأفعال قد خلقه النَّ وأوجده فلا خالق غيره ولا رب سواه.

