8- أن يرصص على نظافة المسجل، وسـالامة أثاثه، وأن لا يعبث وشيء من ذلك.
9- أن يتعدا عن كل عمل يتناف مع آداب المسجلد: ومن ذلك الليع والثراء، وإنشاد الضالة، وما إلى ذلك من الأمور التي يبب تنزه بيوت الهَ عنها. فضل المساجد:
1-1 المساجد أحب البقاع إلم الهُ - تعالى.
 بالإيمان لمن يعرهرا. 3- حث رسول الهه - صلى النه عليه وسلم - أمته على بناء
 4- أكرم الهن المؤذنين وجعلهم أمناء المسلمين على صاذم

وسحورهم.
5- إن الشَه وملاككته يصلون على الصف المقدم ، والمؤذن يُغفر هـ
ملى صوته.
6- من السبعة الذين يطلهم الهُ فـ ظلهـ , يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالكساجد. 7- المشائنين في الظلم إلم المساجد ، فم البشرى بالؤور التام يوم

القيامة.
8- خطوات من يعمر مساجد الهُ إحداها تُط خطئةً هُ والأخرى
ترفع درجة.
 الله - صلى الشه عليه وسلم - وصحبه الكرام منافقا معلوم النفاق. 10- بين رسول النه - صلى النّه عليه وسلم - أن من أثمراط




 كان علاملً على تقواه، ولا يلازمها عبد صال إلا إلا رفع الشه ثـأنه وطهُّر قلبه وغلب أعداءهاه


 حق يوكل به ملك يقول: اللهم اغغر له.. اللهم ارمهه ما دام ام في في
 ودعاؤهم أرجي للقبول؛ لأفم لا يعصون الشه ما أمرمه وينعلون ما ما
 له، ويلعو له كم يكلفه! ! بينما هذه المكانكة سخخَّرها الشن لبي آدم يدعون ويستغفرون، أليست هذه نعم وعطايا تستوجب الشـكر عليها لهُ رب العالمين!!!
من آداب دخول المساجد والحروج منها والجلوس فيها للرجال والنساء الآتي:
1- أن يبدأ عند دخوله المسجد برجله اليمنى، وعند خروج برجله

 فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحتك، وإذا خرج، فليقل: اللهم إنج

أسألكك من فضلكا رواه مسلم.
2- أن يلدخل المسجد وعليه السكينة والوقار .

4- أن يتخذ المصلي لوحلي لوحن سترة بين يديه.
5- أن لا يخز ج من المسجد بعد الأذان إلا لعفر. 6- أن الإنسان إذا أتى المسجل متأخرأ؛ فعليه أن يجلس حيث
 7- أن يكتب تناول الروائح الكربهية قبل ذهابها إلى المسجدي؛ كالثوم

والبصل والكراث.

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما ما يمعلم الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسـلام على الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد. فهنه فوائد من أحاديث البئ عن أبي الدرداء - رضي النه عنه - قال: سمعت رسول النه - صلى الهّ عليه وسلم - يقول
 بيته بالرحح والرحمة والجواز على الصراط إلى إلى رضوان الهَ إلى الجنة.
السلسلة الصحيحة ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الشرح الإمالي : إن المساجد قلعة للإِمان وحصن للفضيلة، ومنار للههاية؛؛ فهي الملدرسة التربوية الكبرى التق ترّى فيها الأمة، كيرها وصغيرها، وهي الحصن الذي لا يستطيع عدو أن يخزقه إنها أُسست تكـكون
 أي حضارة ولا سحل أي ثقافة معُلم أثر في مسار الإنسانية
 فكان للصحابة رضوان الهُ عليهم مقرًا لاجتماعهم، ومركزًا


 ويتعارفون، وعلى اليخر يتعاونون، إنه المعهي والمدرسة والجاملمعة التي َّزَج فيها العلماء والدعاة والقادة الذين هم على ألى أليديهمـ وبفضل من الشه- أنشرق على الأرض نور هذا الدين مشارق ومغارب.


 والجهاد.
9- فوائد الذهاب إلى المسجد:



له بالمغفرة والرجمة ما دام في مصلاه م ما م يكدث أو يؤذِ.
 ورفع اللرجات وهو من الرباط.
.

 درجة كما في حليث ابين عمر المكفق عليه.
 الإمام.
 المشروعة بين الأذان والإقامة .





الدنيوية عن قلبه وأقبل على ما هو فيه من قراءة ودكر .
8- انه يتمكن من اللداء بين الأذان والإقامة.
 تَدى ولا نباع
ولا تــونا من صاثـ دعائكمم

أعدها (عزهـي إبراهيـم عزيز)

1- ضهن الهُّ تعالى لمن عَمَّرَ مساجد الهله إن عاشوا زُرْتوا وكُنوا،
وإن ماتوا أدخلهم الشه الجنة. 2- للمسجد وظيفة علمية ثقافية، فهو مكان العلم والتعليم،

فالمسجد كان أول ملارسة لتعليم الكبار والصغار. 3- للدسحد وظيفة اجتماعية، فهو مكان يكتمع فيه المسلمون
 بعضا من عيادة المريض وإجابة اللعورة واتباع الجائز ومسـاعلدة الختاج.
4- للدسجد وظيفة دينية وتربوية، فهو مكان العبادة كصلاكة الجمعلة والجماعة. 5- على المسلم أن يكرص على عمارة المساجدا بالصـاكة والدعاء والذكر وطلب العلم، ولا يتركها مهجحورة، فهي خير البقاع وأحبها إلى النه تعالى، وهي أولى من بقية الجالس الدنيوية، والأسواق

الملفية، والسعيد من وفقه النه تعالى للطاعة وثبته عليها. 6- حنـا الإسلام الخيف على بناء المساجد. , وجعل ذلك مبيـلاً




الألبان :صحتح.
 تشريفا ونكريما ها ولشأن من بعمرها وذلك انك في كتاب الشه - تبارك


وألْيُوم الألّخرِ)
8- قال ابن رجب:
"وإغا كان ملازمة المسجد مكفرًا للنّنوب؛ لأنه فيه عباهدة النفس، وكنًا ها عا عن أهوائها، فإنا تَيلا إلى الانتشار في الأرض لابتغاء الكسب، أو لُمالسة الناس وعادثتهم، أو للتنزه في الدور

