#   

<br>


جما تُرُرن بحى نار تحفوظ

# اسلاهك فته اكـيكتمى (انـتِيا) 


بامبُّ
أنيّل| fiqhacademyindia@gmail.com
فون:26981779,26987492-011










 , ون وهو tr










 , وي عَترو وسلمانو




 اسلام ك تتليمات كَ




 .



بـ بـ

!ات عـرثشا خالرسيفالشادحانم






وور






 وبربـت







توكَّ
توجوا










 .
 فى الحروب فقال: لا تقطعوا شجرة، وألا تقتلوا إمرأة، ولا صبيا، ولا وليدا ولا















 ب، ارشار بارى بَ:"وقال فبما أغويتنى لاقعدن لهم صر اطكـ المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ولا تجد
اكثرهم شاكرين"(اوان:14-1-1)-











پروّ وكَوْيت:


 سْوازا بَ، ارثا, بارى بَ: "ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البروالبحر



ي!
،و، ،وكم






ب، جوخات ارض وساءكط


"اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتى، ورضيت لكم الاسلام



الآخرة من الخاسرين"(آلئران:هـ)(اورجثغ


الخطابٌ ورقة من التوارة، فقال: أمتهو كون يا ابن الخطاب، لقد جلئ جئتكم بها





- (29:

هن اهرك ايكـ روايت يّل ب٪: "ولو كان موسى عليه السلام حيا ما










- بانك'6نین (




متاتارو) (



 ركول (8) -









لتفعلوا فعل الفارس يقومون على ملو كهم وهم قعود فلاتفعلوا"(اعاء,



 لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قيل: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن"( ${ }^{\text {( }}$






 ،وتا بح


 اس اساטكط "يامعشر يهود! أسلموا تسلموا، اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وإنى




 عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب لاأدع فيها إلا


 آ 乏ֹ




كنشاء|ورْوا"ث






 من كل مسلم يقيم بين أظهر المشر كين، قاللوا: يا رسول اللهإلما؟ققال:لاتتراى






 سلمانوU آراءيّي:






r





.










كرملمانو Uوبيَمج يا گياب؛

ا-"لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل


r-"يايها الذين آمنوا لا تتخذوا آباؤكم وإخوا انكم أولياء إن استحبوا


 r-"يا أيها الذين آمنوا للا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم

 الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على مارئى أسروا فى أنفسهم





"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من



ه-"يا أيها الذين آمنوا لل تنخذوا بطانة من دونكم لل يألونكم خبالا


بالكتاب كله، وإذا لقو كم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضّوا عليوا عليكم الأنامل من
الغيظ، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور رإن تمسسكم حسنة




سيز



ان



4-"بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء
من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وقد نزل عليكا لـيكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فلا تلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين

 ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قامو إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين الـين ذلكـ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له









ذ كياتمتهار


 ك號


L-"لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله

 خالدين فيها، رضى الله عنهم ورضواعنه، أولئكـ حزب بله الله، ألا إن حز ب الله







^-"يايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو كم أولياء، تلقون إليهم

بالله ربكم، إن كنتم خر جتم جهادا فی سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون إليا إليهم

بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء
السبيل، إن يثقفو كم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم

بينكم، والله بما تعملون بصير "(المتخزا-r))





















6, كمجر ت، اورنلمانو

-








 آ





والولكواس6مَم



 كاقوالزكركر نجارب بِّل

ارشاربابرىتقالى ب:"لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو كم فى الدين ولم
 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلو كم فى الدين وأخر جو كم من ديار كم، وظاهروا


 تهار ع گروU ت大قات عینْ







بج
 ك



تقاك6ارشار ب؛:"وإن أحد من المشر كين استجاركـ فأجره حتى يسمع كلام






زواル




والنظر فى الإسلام فأماالإجارة لغيرذلكـ فإنما هى لمصلحة المسلمين والنظر

علامـابنقرامهن





















 يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبیى
يعظكم لعلكم تذكرون"(ذُ:••9)


$$
\begin{aligned}
& \text { هم كرو) }
\end{aligned}
$$


غنعلوتطكطكم, باب؟ -




 كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أوالو الدين والأقر بين، إن


أوتعر ضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا"(نـاء:ه||) -




نيز ارثا, بـ: "ياائيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط،

ولايجر منّكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون"(اَهْه: (1)) -
(الـالوَجوايمان لا


با

آى طحارشا, ب؟: "إن الله يأمر كم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ،
وإذاحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان
سميعا بصيرا"(نـاء:1ه)


اور, كِمغوالاب؟) -










إلى سبيل ربكـ بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتى هى أحسن إن
ربكـ هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين"("گّ:هـا|) -



نيز ارشار ب؛: "لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر
بالطاغوت ويؤمن بالله فقداستمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها، والله
سميع عليم، الله ولى الذين آمنوا،يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين
كفروا أولياء هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك















户










جارنى بِي:
"ولوشاء ربكـ لآمن من فى الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس







لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسئلن عماكنتم
تعملون"(گّلسهو)

چاتنا


ولكن يدخل من يشاء فى رحمتله، والظالمون مالهم من ولى ولا نصير" (اثرّن:^) -


-(6\%









اسلام جبر واكراهتو وروروبر
 الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلكـ زينا لكل أمة

عملهم ثم.إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون"(انظام:^•) -





, وثاّ
"ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى
بينكـ وبينه عداوة كانه ولى حميم،وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إل








1-"״آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله


$$
\begin{aligned}
& \text { وو" }
\end{aligned}
$$

r-"إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلح سبيال، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله، ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم و كان الله



"ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم
وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا، وأنزل إليكم واللْنا وإلهُمم واحد ونحن له
مسلمون"(تكّكوت: مب) (ry)



"قل يأهل الكتاب تعالو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
ولا نشركس به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا

اشهدوا بأنا مسلمون"(آلثمران:بّ)




"يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزّل على






نكورهاللاTات



 كا




:




- (之莫

- 






آ





عزوجل ورسوله فقال: لأن يسرق من عشرة أهر أهل أبيات أيسر عليه من أن أن
يسرق من بيت جاره"،

 ب،






والله لا يؤمن قيل:ومن يا رسول الله؟قال: الذى لا يأمن جاره بو ائقه" -





يا رسول الله! إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها، وصدقتها غير أنها
تؤذى جيرانها بلسانها قال: هى فى النار، قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذى

( فالفّورتب؟





الله غَلْنِيلُّ: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عندالله
 جا جا وِّ





تبريّكر,







مرات:"اصبر"،ثم قال الرابعة أو الثالثة:"اطرح متاعكـ فى الطريق"، ففعل،
قال: فجعل الناس يمرّون به ويقولون:مالكـ؟ فيقول: آذاه جاره، فجعلوا
يقولون: لعنه الله، فجاء ه جاره فقال: ردّ متاءكى، لا والله لاأوذيكـ
أبدا"(حيشغبر: أبز



















 نـ نـ




 عنقه، فخنقه خنقا شديدا، فأقبل ابوبكر حتى أخذ بمنكبه، ودفعه عن النبى











 قريش، أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، أوأبى بن خلف، شعبة الشاك، فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقو ا فى بئر غير أمية بن









وُالاجابيط-


آپ


 الثالثة:قل ما قال لك، ففعل، ثم مات، فأرادت اليهود أن تليه، فقال رسول








 فأتيناه، فقال عليه السلام: كيف أنت يا فلان؟ثم عرض عليه الشهادتين ثلاث


لله الذى أعتق بى نسمة من النار" -







$$
\begin{aligned}
& \text { ر }
\end{aligned}
$$





 - (||rava:
(ح罒)


 اك كم -

صحاجكرامزطمتول:

"عن عبد الله بن عمرو بن العاص" أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجارى





ت
ربَ



ت若
اس







خلاص, كام: :



r-r

نيبت







(و)


ايكسورورى روايت بج
زُرارَ بِّ: "لودعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولوأهدى إلى ذراع أو







غرـتبّ:


( (

-

ب (من:
ليكن ان وونو
مرثّن غضيْفكاب-

اورورور •هت








之 انق








بعث إلى الملوك، فبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس، وذكر المر أن
المقوقس لما أتاه الكتاب ضمه إلى صدره وقال:هذا زمان يخر يلى الذى نجد نعته فى كتاب الله، وإنا نجد من نعمته أنه لا يجمع بين أختين، وابين وأند

يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأن جلسا ء ه المساكين ثم دعا رجلا عاقلا، فلم يـجد بمصر أحسن ولا أجـمل من مارية وأختها فبعث بهـما إلى رسول الله، وبعث بغلة شهباء، وحمارا أشهب، وثيابا من قباطى مصر، وعسلا من عسل

بنها وبعث إليه بـمال وصدقة".
وبعث بذلكت كله مع حاطب بن أبى بلتعة، فعرض حاطب بن أبى
بلتعة على مارية الإسلام ورغبها فيه، فأسلمت، وأسلمت أختها سيرين ولما
وصل المدينة قدم الأختين والدابتين، والعسل، والثياب، وأعلمه أن ذلحـ
 و كره أن يجـمع بينهما فوهب أختها سيرين لحسان بن ثابت، فولدت له عبد

انى


"عن اسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله عَلِّلِيلُّهُ اشترى حلة
ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى ذى يزن"(كناب اللبا ن،بابلب المتن،هيث

- (rora

$$
\begin{aligned}
& \text { ج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المعبو ז, }
\end{aligned}
$$

ج

二 ن ،و؟جب انهو

 ()






كَ عكّ
 تيزّ آ پ



 ; ; ;


 !
 جا









كرور(والـا:ات) -




- (Ir•0)




 :
"لا ينبغى للمؤمن أن يقبل هدية كافر فى يوم عيد ولو قبل لا يعقبهـم









ليكن آكر ايان
كَا


- ~~~
~~~







ـ ـــنا





استط وتاسكمركركنا





 وروكنا-


ابا-





6الال
rوجا








- !

اسبي نيارك!


بَبيانىجوابرو) -




"عن عكرمة عن ابن عباس قال: من سلم عليكـ من خلق الله فاردد

ردّوها"(N/^ه^) -


الممَ"بي يول زكركيا ب؟ " "ردّوا السلام على من كان يهو ديا أو نصرانيا أو







-(4ra<:خبر





اذتلا فب؟،?





, (ياجا
اطامورىز














 تؤمنواحتى تحابوا، أو لا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام
























وو"ركى روايت:"عن أبى عبد الرحمن الجهنى أنه قال: قال رسول الله











"فأخر ج البيهقى عن أبى امامة أنه كان لا يمرّ بمسلم ولا نصراني ولا
صغير ولا كبير إلا سلم عليه، فقيل له: فقال إنا أمرنا بإفشاء السلام وقال:



 انْ ذ نز

-


الطريق أخذ فيها، فأتبعه عبد الله بصره، فقال: السلام عليكم، فقلت: ألست








" "فاصفح عنهم وقل سلام"



















-





ستصط
"لا بأس بمصافحة المسلم جاره النصرانى إذا رجع بعد الغيبة


كاس اسلا مثب.

ور-r



"حدثنا سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم:أختلف إلى طبيب
نصرانى، أسلم عليه؟ قال نعم:إذا كانت لكـ إليه حاجة فسلم عليه"(NTL, (إلم
, ارارانز) - -
 عند يهودى أو نصر انى فابدأه بالسلام، فبان بهذا أن حليث أبى هرير إن إنا إذا كان لغير سبب يدعو كم إلى أن تبدؤهم بالسلام من قضاء زمام أم أوحاجة تعرض لكم الـم

قبلهم أو حق صحبة أو جوار أو سفر"(11/ه8)



 r-



"لمصلحة التأليف أى تأليف قلوب الناس واستمالتهم باللسان


















 الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يـجب عليه أن يشار كهم أحيانا فى هديهـم

الظاهر، إذا كان ذلكـ مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والططلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلكـ أو دفع ضررهم عن المسلمين













آخزبات:


عناكَ



؟، "لاتبدء وا اليهود ولاالنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم فى طريق





 كَنْ << جها


 تلققاتكونبا
"قال سليمان الأعمش: قلت لابراهيم النخعى:أختلف إلى طبيب نصرانى
أسلم عليه؟ قال: نعم، إذا كانت لكـ إليه حاجة فسلم عليه "(اكطم التآن








## Ff

## 







كياجبا تاب-

ريزغ
The existence or toleration in society of a number of groups that belong to different races or have different political or religious beliefs.

Pluralism assumes that diversity is beneficial to society and that the disparate functional or cultural groups of which society is composed-including religious, trade unions, professional organisations and ethnic minorities-should be autonomous"

$$
\begin{aligned}
& \text { " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هانّون" }
\end{aligned}
$$
































والـ ّين اوررشثتوارول سـتلقاقات:








 , اضخَم ب:
"وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لكـ به علم فلا تطعهما




كنوجان لبيك كمهـب
 ק












"واولوإلأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين






 , ارىى كز ${ }^{\prime \prime}$


 اجزا
 كطباكتّ؟"(1)



$$
-(r) "
$$







"وبالو الدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى








 - كرنا



ثرونـا, عكوزظنrو) -



 ها

 حسنمعاثُ





"الاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو كم فى الدين ولم يخر جو كم من











تعطوهم قسطاُ من أمو الكم على وجه الصلة"، (و) -










غ






" "يس عليكـ هداهم ولكن الله يهدى من يشاء وما تنفقوا من خير
فلأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاءء وجه الله وما تنفقوا من خير يوق إليكم وأنتم



 -

 اس كغنروت














تقاكارشارب؟：
＂واذا حيّيّتم بتحية فحيو بأحسن منها او ردّوها＂（كررةّناء：Nث）（اورجب

－（てよい



 كر

شڭ

 كر


 －هـ

مع66






 .





"
 والونكنروريات ع لِ
 ز





الامنو


رواوارى:
تكثي يت كانيارك








ربكـ لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا



ز"آن بيل يب!


"وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"(ورةً

-





.

"ولاتسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدوا بغير






- ز (rr)"



 كر نـلَو؛ اس لـ







"ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤومنين" (برة








" "لاتتخذوهم أولياء) تنصرونهم وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتصافونهم




















"ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من



وأخرجو كم من ديار كم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم

لوگو
 هامكبّ (-
"ياأيها الذين آمنوا لا تتخذورا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودّوا
ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر"(بورة آل

 پ.




 منكشف كرو

ج



تقلقاتر كعَك!







"ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم

" فاقتلوا المشر كين حيث وجدتمموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا
لهم كل مرصد"(

ان






"أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين



كوه كبّ





"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب








 خني




 چا چبع


$$
\begin{aligned}
& \text {,ثوكتنصيبك"(1) }
\end{aligned}
$$


 , وولتاورزانـذل"


,

ونج
جبا



"أمر الجهاد مو كول الى الامام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه




$$
\begin{aligned}
& \text { حواثّومانع: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {-r ايزا } \\
& \text { r- } \\
& \text { r- } \\
& \text { !باكشعيإكرامالبار- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مـ } \\
& \text { الكويت، } \\
& \text { القا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {-Ir }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 40 / 4 \text { ك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9ا- } \\
& \text { بابكرامالينـ- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rrr }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {-rorer } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 19<4 \text { (199/ر萛 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {-ar /A } A \text { - } \\
& \text { - } \\
& \text {-9:~ }
\end{aligned}
$$

人 r ريانی／ararararar
包令

