فإذا كان الموت هو مصيسة، وإذا كان الانتقال إلى النه هو رزية؛ فما بالكم يا أجيال حمدا صلى الشه عليه وسلم، ويا أتباع تحمد.

صلى النه عليه وسلم بكادث وفاته عليه الصـالة والسلامب!!

 ثلالُ وعثرين سنه، قام فصا ارتاح، ووقف فـا جلس، سهر وعانى الجماد والجهاد وئ توصية العباد، ونصحهم إلى الشه عزي وجل، ولما وقف بعرفة حوله أحبابه وحبوه وأصحابه وأقربوه، كلهم يرى فيه القدوة والأسوة، وكلهم يرى فيه الأب الحايّ، والأخ العاطف، والمثيفق الناصح، والصادق الأمين الذئ


 أن فحوى الخطاب ولسان الهال يقول: إنك ميت فتأهب،

 العام) ووالنه ما رآمم بعد ذاكاك العام، فإذا البكاء وهم واقلفون فياني هذا الصعيد، وإذا دموع الخزن تنهمر .. وقد نبه البي صلى الشه عليه وسلم إلم عظم هذه المصيبية التي


 عليه من مصيبي) (إن ماجه (1599)]، قال السندي:


 على ابن ماجه (1599)]

والعبرة الأخرى: أن تعلم أن قضية التوحيد أخطر قضية في حياة الإنسان، كان ينادي بما صلى الهَ عليه وسلم قائماً وقاعالً وعلى الها جنيه، وفي حياته وفي ماته، في سكرات الموت يقول :لا لا إله إلا الهن، وفي سكرات الموت يقول: (لعن النه اليهود والـصارى، الخندوا قبور

أنبيائهم مساجد).
والعبرة: أن الرسالة باقية، وأن هذا الدين لا يموت، قد يرض أهله،

 وعبرة أخرى: وهي أن الدنيا تافهة وحقيرة، فعجياً لعبادها! وعجاً


يوم ما ترك إلا ابجميل والعسل الصاخ?

لا نتول للناس: اتركوا الأموال، واخرجوا من التصال القور، ولا تلا تركبوا السيارات، ولكنتا نتول: الـكنوا في القصور، واجععوا الأموال، واركبوا السيارات، ولكن لا تنسوا نصييكم من الحي التيوم، ادكروا حغرا الـورا



 [الأنعام:94]:



 يتول: لا إله إلا الهن.
 الموحد حفاً لا يكتج بالأحداث، لأنه يعيش لشَ وبوت لشّ ويعث إلى

سورة الزمر (بسم الشَ الرمن الرحتمهم) (إِنَّكَ مَّتِتٌ وَإِنَّهُمْ مَتِّونَنَ (30)

شرح الكلمات:
(إنك ميت): أي مقضي عليك بالموت في وقته.


انقضاء آجافمـ.
المعنى الإجمالي



ستموت با رسولنا وبوتونون.




 ستموت وبموتون فلا ثماتة بالموت، نزلت لما استبطؤوا موته صلى

> النَ عليه وسلم.

با من أراد العبرة من وفاته صلى الهنه عليه وسـلم! فأعظم عبرة أن تتجه، وأن تستقيم على مبالـ لا إله إلا النّ، وأعظم موعظة وأعظم
 وصـلم، فصـاكانت تركته أموالاً، ولا سـيارات، ولا قصـورأ، ولكنـ



[لأحزاب:21].

8- وفاته صلى النه عليه وسلم ليست كوفاة سائر الناس، ولا كسائر الأنبياء؛ إذ بموته صلى الهن عليه وسلم انتططت النبوات، وانقطع خبر السماء ووحي الهَ عن الأرض. 10- إن الجيب المصطفى صلى النه عليه وسلم ودع الأحياء والأموات، قال عقبة بن عامر: ( (ان رسول النه صلى الشه عليه وسـلم خرج يوما فصلى على قتلى أحد صلاة الميت بعد ثماني ستين
 فرط لكم، وأنا عليكم شهيل، وإن موعلكم الخوض، فالبي والنه أنظر إلى حوضي الآن من معامي هذاء، وإي قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتحع الأرض، وإي والنه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعلي، ولكي أخاف عليكم الدنيا أن تنافـوا فيها وتنتلوا، فتهالكوا


رسول الهه صلى النهل عليه وسلم على المبنر. أخرجه البخاري.
 ميل المصائب بالآباء والأمهات ولن تألج مصيسة بعلديا ولما أمظم منها، ولن يأتي بعده -صلى الفه عليه وسلم- ولم يأت قبله من هو هو خير منها للبشرية، فهو أفضل خلق النه على الإطلاق.



 الثواب العظيم والأجر الجزيل, فلو قارن المكروب ما ما أخذ منه بما
 تلك المصيبة بأضعاف مضاعنة ولو شاء الها لبعلها ألها أعظم وأكير وأجل، وكل ذلك عنده بكمبة وكل شيء عنده بمقدار

وصلى الشُ على عحمد وعلى اله وصحته وسلم.

 سيحاسبنا جيعأ، وهو الذي سيُوقفنا أمام أعمالثا، لماذا فعلتمْ كاذا لم تمعلوا?


 والضـعفاء مــاتوا، والظــالمون مــاتوا، والمظلومــون مــاتوا ، وكل عخلوقِ يموت.

تنكروا الموت والقدوم على النَ وما بعد الموت، .










توفي ودرعه مرهونة عنل يهودي .



 يـ فإنـا مـن أعطـم امصـائب" [21] ليكـون ذلـك تسـلية لـه

