## 

## Cin <br> فَخْ <br> Cَ كَ

Mew






## هقّلهوٌ الاشاشر



الحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانا للإسْاَلام، وأَرسَلَ رَسُولَهُ رَحمةً للانَّامَ، وجَعَل دِينَهُ



 لِقَاه، جلَّ في عُلَاه. أْمَا بَعُدُ:

 نَعَرَة الجَاهِلِيَّة، ولا العَصَبَّاتَات القَبلَّةَ.



التحذير من ضرر العصبيات



 تُقَوِي هَذِهِ الأُخُوَّةَ الإِيمَانِيَّة.
وَلَقَد أَينَعَت هَذِهِ الأُخُوَّة، وآتَت أُكُلَهَا أضعَانًا مُضَاعَفَهَ، وكَانِ مِن نِتَاجِهَا







وَقَدِ استَجَابَ لنَلِكَ مِنَ الأمَّةِ بَعُّ ضِعَافِ الإيمَانِ والنُّوس، فَأُثِيرَتِ




 وصححه الألباني في (الدشُكاة) (TIVO).
 رَابِطُ الأُخُوَّة الإيمَانِيَّة.
هَذَا مع أنَّ اللَه قَذْ قَسَّمَ الأنْسَابِ والمَرَاتِب بَيْنَ النَّاسِ، كَمَا قَسَّم بَيْنهَم


 [الزخرن:كr].








وقَدْ كَانَ الإِمَامُ الزُّهرِيُّ عِنْدَهُ كِتَابٌ جِمَعَ فِيهِ نَسَبَ آل زهرَّةَ، قَالَ قُرُّةَ ابنُ

 (1) "(1)
 [الفتح:75].












(1) أي: نَخْوتها، وكبرها، ونخرها، وتعاظمها.
 (

(0) أي: ضرب دُبره بيده.












 بِالنُّجُوم، وَالنِّاحَحَة) (r)


 القَلْبَ الحَسَدُ والرِّرَّاءُ وسَائِرْ الأدوَاءَ
(1) وزاد المعاد في هدي خير العباده (؟/؟اس).

 والشُّهُهَتِتِ









 نَنهُو1) (1)
فِنْقَوْنَ الهِ
 يَتْتَوُوبَ
وعَن عَبِد النَّ بْن عَمْرو قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الشَّ (1) أخرجه البخاري (ix1) من حديث ابي هريرة تيبلّه.









مَا كتبَ لِي أن أُصلُّيَي (r).


 كَسَبَ


وَكَمَا فَالَ الشَّاعِرُ:

(1) أخرجه البخاري (•049)، ومسـلم (1749) (194).

 ويَقُولُ أبُو العَتَاهِيَة:

 ولَمَّا فَاخَرَه رَجُلُ مِن كَنَانَة، واستَطَالَ الكنَانيُّ بقَوْ مِن أَهْلِه، فَقَالَ أبُو

العتَاهِيَّ:


دَعنـــي مـــن ذِكـــــرِ أبٍ وجَــــِ



 أخرَارٌ كَيِيرَةٌ عَلَنَ الفَرْدِ والمُجِتَمَع، مِنهَا:

؟- الوُقُوع في الظُّلم، وَاسْتِبَاحَة الآَعْرَاض، وإِّانَاعَة حُقُوف الآخرِين.
r- ازْدِرَاء المُوْمْنِينَ، وَانْتِقَاصهم، والحَط مِن تَدْرِهِم.

ه- إذْكَاء رُوحِ العَدَاوَةِ والبَغْضَاء بَيْنَ المُسِلِمِينَ.

> (1) يراجع: ا مجمع الحكـم والأمثاله".
> (e) انظر (دبوان أبي العتاهية).

## ף- نُشُوبُ الفِتَنِ بَّنَ المُسلِمِينَ، وتَعطِيل مَصَالِحِ الأُمَّة.






؟- مُرَاجَعَتُهَا مُرَاجَعةَةُغْوِيَةٌ دَقِيقَة.


 المَعنَىَ، وَاستقَامتِهِ، وهَذَا في الْغَالب قَلِيلُ جِدًّا

 0- إبَّاتُ الآيَات القُرَأنَّة بالرَّسِم العُتمانيّّ، وعَزْوها إلَى مَوَاضِعِهَا فِي المُصْحِ الشَّريفِ.

7- تَخْرِجُ الأَحَادِيثِ بمَنهجِ مُوحَّدِ، وَقَد اغْتَمَدنَا في التَّخْريجَات




 وَيَّضِحَح المَقْصُودُ.


 الضّرَاط.
وصللى الله على نبينا محم،، وعلى آلم وמدببه أجمعيهِ

> التحذير
> من ظرر الڭصبيات
> وأثرها السيآڭ علڭ المجتمع



 (我) [آل عمران:هبا].


[النساء:1].

 [الأحزاب: با،

فَإِنَ خَيْرَ الحَدِيبِ كتابُ الشهُ، وخَيرَ الهَدْيِ هَدُيُ مُحمَّدِ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
 وكلَّ ضَلَالِّة في النَّار.

## عبادَاله:

اتَتُوا الشَّ

 مِنهُ (1)




 المُؤمِنِين








و(اللُّمَةُة): هُو الَّذِي يُوذِيِي إخوَانَه بِالقَولِ.






وَعَلَيه أْن يَتَّفَي اللَّهُ

 .
وتول كَ






 اللي غير ذلك.
قال القاري: هوَدَّم اللسان؛ لانَّ الإيذاةَ به أكثر وأسهل، واشد نكايةً، ويعم الأحياء والأموات $=$

وَذَلكَ بأَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَان أَخيهم المُسْلم، فَلَّ يَقَع في غِيبَّهِهَ،

 البَذِيعِي) ${ }^{(1)}$

جميعا، وإنما اهتمَّ الإسلام بكفُّ الأذئ عن الناس لتوئت الروابط الاجتماعية بينهم، وصيانة المجتمع عن كل ما يودي المن التفكك والتفاطع والتدابرها. الظظر همنار الفاري سُرح مختصر صحيح البخاري" (1/1).


 طريقه، وما أثبه ذلك.
















## 

## خطورة الطعن في الأنساب



 (1) أخر-:ه مـــلم (iv).


$$
\begin{aligned}
& \text { !إلأول]: أنَّ مَعُناه: هما من أعمال الكفار، وأخلاق الجاهلية. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والثّالت: أنه عغر النعمة والإحسـان. }
\end{aligned}
$$


نمورصّ".

وأما מالنياحة علئ الميت): نهي أن يبكي عليه النساء أو الرجال إبضا، لكن النساء أكتر، علمُ
 والمستمعة.


 بيت الميت، وصُنع الطعام من النياحة). [أخرجه ابن ماجه (ז1זו)]، وهو صسابي جليل
 النَّسِ مُمَا بهم كَّرّا.


 النَّبُّ







معروف، فالصحابة يَرَون آنَّ هذا من النياحة، ولهذا بنهن أهل المبت إذا مات أن أن يفنحوا



 اله

## 





 وني أَيٌ نَوِعِ مِن أنَوَاِِ الازدِرَاءِ.


وهَذَا كلُّه من الكِبْر؛ والنَّبيُّ












يطعنُ مُتكبِّرَا في الآخَرِينَ، وَنِي قَلْبِه كِبْرٌ عَلَى الاَخَخِينَ، أَنْنَ يَذْهبُ مِنَ اللهِ
19魏感




 قَوْلَ













 الرُوميِّ، وسَلْمَان الفَارِسيِّ الْيِّ


 من أكثرها مالًا، سآتسم مالي بيني وينك




(1) أخرجه البخاري (•ب)، ومسلم (ُ11).







 وتستنصصه بذلك، وأنت نعلم أن الإسلام لا يميز بين الناس بالألوان، ولمنا بفاضل بينهم






 أُمُورِ الجاهليَّة．





## 8の稆謟ヘ8





 إعانتهم عليه، ومساعدتهمه． ويُسْتَاد منه ما يأتِي：

 المرء بأنُّه كبيرة．

شُرح صـحِح البخاري" (1/110، 11).


## الطعن في الأنساب كبيرة

الطَّعنُ في الأنَّسَابِ أمرُهُ عظيمُ، ولِيسَ بالأمرِ الهَيِّن، وهو كَبيرةُ من الكَبَاثر،





## الطعن في الأنساب غيبة


 الْغِيةِ، والشَّ



وَلَا أظنُّ مُوْ منَا يُحِبُّ أن يُطعَنَ في نَسَبِهَ أَو أَنْ يُطعَن في أُنْرِِهِ، أو أَنْ يُطعَنَ

> في تَاريخِهِ.







## 8の稆我CR

## الطعن في الأنساب ملدعاة للتباغض والتلابر

 تَبَاغَضُوا، وَلَا نَدَابرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الشِّ إِْوانَا)|(1)
 نَسَبِ هَذَا، أَبْغَضَهـه


[الحجرات:با].


 الأنْسَاب، تَفَكَّكَ هَذَا الجَسَذُ، وانَتَرَت البَغضَا




 وقَبَائِّ






## وكَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:







بَلْ حَيَّة عَهِيبة.







فعَلَينا- عبادَ الش- أَنْ نُصَفُّي قُلُوبنا، وأَنْ نُطَهِّها 1
ثَمَّ إِنَّا نَتَعَامَلُ مَعَ ربٌّ يَعْلَمُ مَا فِي التُلُوبِب().





 الأُسَرِيَةُ، سَاءَت العَكَاَقَاتُ، وتَقَطَعَّت الأَوَاصرُ

 .




 والوَلَاء والبرَاء إنَّمَا يَجبَ أَنْ يَكُون في الهِّ


 العُنْصُر وَالجِنْس علىن الحُبِّ في اللِّ، والبُغْض في الشِ، وَعَلَىَى أَنْ يُفَاضِلَ بَيْن

 وإذَا انْتَرَبِ الُعْصريةُ، انتَشَرَ القَتُلُ بَيْن النَّاسِ

(1) מالعصبئ: هو الذي يتغضب لعصبيّ، وبحامي عنهم. والعصبة: الأنارب من جهة الاب؛ لانهم يعصبونه، ويعتصب بهم، أي: بحيطون به، ويشُند بهم. انظر دالنهاية في غريب الحديث" لابن
الالثير (r/eso).










 نتَوْل هذا الأنصاري: يا للانُصار! وقول هذا الجار المهاجري: يا للمهاجرين! هو النداء بالقومبَّ

العصبيَّة.
 الإنسانُ بنداء الجاهلية، وبدعاوئ الجاهِلهة المطلنَ يقتضي الوجوب كما هو معلومٌ من الأصول، كما تال





 وأخبر الهَ




 =

وانطبق عليهم هذا المعنى الجاهلي البغيض، نيقال لهم: دعوها فإنها منتنة. وهكذا غيرهم من الجماعات الإسلامية إذا استخدموا هذه الألقاب في العصبية، أو خالنفت
 جاهلية ينبغي التنزه عنها، والبراهة منها، ومن فِعْل أصحابها، لكن لذا استخدم اللفظ بمعنّنُ
 لكن مهما شُرف هذا اللفظ، حتى لو كان لفب المهاجرين والأنصار، لو صـار سببّا لتعزيز الدعاوى الجاهلية التي تفصل عرئ الإسلام، وتنير النزعات الجاهلية بين المسلمين؛ فيقال لأصحابها: دعوها فإنها متتنة.
فدلَّ هذا الحديت (وهُوَ نول النبي عليه الصلاة والسلام: (ادَعُوها ذإنها منتنةّ)) علىّ تحريـم



 الجاهلية.


 الناس به، فكل هذا من دعوئ الجاهليةها.
ونال الثبخ سـليمان بن عبد الهِ بن محمد بن عبد الوهاب في ("نبسبر العزيز الحمبد" في (باب



والثبور").

وهذا بدلُ علىُ أنَّ هذه الأمور من الكبائر؛ لأنها مشتملة علئ التَّسْتُط على الرب، وعدم الصبر $=$

## $=$

الواجب، والإضرار بالنفس من لَطم الوجه، ولتان المال بشنق الثياب وتمزيقها، وذِّرُ


















 فانعكــت أحوالهم.


 الفرَّنَ الذي فيه ترية العقول والنفرس، وجميع المصالح"، .
 لِلآخرِينَ حَقًّا فِمْا يَمْلِكُونَ
 العِرَاقِ بِجَانِبِكُم أيُها النُّعُودِيُوُنَ.


## وقفة مهمة

وهنا كَلِمَةٌ مُهِمْةُة:



$$
\begin{aligned}
& \text { يَفُولُون: نَحنُ في خَيْرِ وني الجَنُوب يَقُولُون: نَحِنُ في خَيْرِ }
\end{aligned}
$$

 الجَاهِلِيَّة|








التحـذيرمن ضرد العصبيات




 أَعدَاءَا يَسْعونَ إلىِ هَذَا.

## 









 للمُجْتَمع، وضَيَاعُ وتَشَتُُتُ



فَإذَا نَعَامَلَ الطَّالِبُ مَعَ المُدَرُسِ، والمُدَرِّسُ مع الطَّالب؛ لأنَّه مِنَ القَبِيلَةِ
 ولِأَنّْنِي مِن كَذَا.

ويَقُولُ المُدَرِّسُ: إذَا تَكَلَّمنَا مَعَ الطَالِبِ وعَلَّمنَاهُ يَقُولُ: هَذَا الطَّالِبُ قَذ يَحْتَقِرْنِي؛ لِأَنّْي مِن كَذَاً

## فكَيفَ نَعِيشُ مَعَ بَعضِي، والحَالة هَذِهِبِ

والآنَ يَجِبُ عَلَيْ الدَّوْلة ووُلاة الأْمُورِ -وهُمْ، وللَّ الحَمدُ والمِنَّة، يَقُومُونَ




 الشَّارع... إلىَ أَنْ تُصبِّحَ حَيَاتُنَا حَيَاةَ مُوَسْوسينَ مُوَسْوَسين في العَصَبِّةَ، مُوَسْوَسين في العُنصُرِيَّة. ولِلأَّفِ الشَّديدِ أَنْ تَجدَ هَذَا عِنَدَ البَعْيِ.

 خَيْرَ الجزاء.










(1) الأَمِ
(1) وني ذلك يقول ابن المبارك كنَّ






 تال: يكف".
 لِيزع بالسُّلطان ما لا يزعُعُ بالقرآنه؟






 $=$















$\qquad$
ينغيهم من البلاد، نهم يخافون ذلك، نتزجرون من بعض المنكرات التي يختيون عتوبةً








وهَذِهِ لَيسَت بِحُرِيَّةَ، وإنَّمَا هَذِهِ حُرِّيَةُ الكُهُوفِ المُظِلِمَةِ، وحُريَّة الجُجبَنَاعِ، وحُرِيّة الفِثِرَان المُبَتَعَةَ.
 أَمَامَ الجَمِيع، ويَّآتي أَمَامَ الجَمِمِع



كَذَلِكَ إذا تَبَت أنَّ مَسؤُولَا






والحَمدُ للِّ، أَكْثَر النَّاس الآَنَ يُقَاومُونَ هَذِهِ الظَّاهرةَ، ولَكِن نَحْنُ نُرِيدُ أَن














## 

## الخاتهة

 -البِلَدَ، وسَاتِرَ بِّآِدِ المُسلِمِيِن

اللَّهُمَّوحّد تُقُوب المُسِلِيمِنَ جميعًا.
اللَّهُمَّ ألْفَ بَّنْهم.




تدميرًا له.




 مُتذلُفةُ.

وآغر دعوانا


## كهار وفتاواخ الهلماء

فخي الهصبيات

## من كتاب|(نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع)،







وَانُوا حِينَذَاكُ في غَاية من الصّدِقِ والإخْلَاصِ، والوَنَاء والأَمَانَّة، والتَّحَابِّ








[محمد:[



















 القَومِيَّة.

















 -والإعْرَاض عَنْ رِينِهِم


 اختِّاَف أَدْيَانِهِمْ تَحَتَ رَايَة القَوِيَّة.




 تَرْويجُا لها، وتَلْبِيسَا، أو جَهْلَا وتَتَلِدَّا .







فلَوْ كَانَ دُعَاةُ القَومِيَّة يَقْصدُون بدَعْوَتهم إلَيهَا تَعظِيَمَ الإسلَام وِخدمتَهُ،

 بُخَالفُهُ، أو يَقِفُ حَحْرَا في طَرِيقِهِ.












 مَكَانِ.
ومِنَ المَعلُوم من دِينِ الإِنَلام بالضَّرورة: أنَّ الدَّعوةً إلين القَومِيَّة العربيَّة، أَوْ






 تَمِِْيقُ الشَّمل، وغَرسُ العَدَاوَة والشَّحَنَاء في القُلُوب، والتَّفِريقُ بَيْنَ القَبَائِل والشُّعُوب.






















 (1) دارد (190)).



وَهَذَا الحَدِيثِ يُوَافِقُ قَوْلَهَ تَعَالَىْ:

















 اللهُ وإيَّاك إلىن أَّنْبَابِ النَّجَاةِ.
ومِنْ ذَلِكَ: مَا ثَبَتَ في "الصَّحِيحِ" أَنَّ غُلَّامَا مِنَ المُهَاجِرِينَ وغُلَّامَا مِنَ


فإذَا كَانَ مَن انتَسَبَ إلىَ المُهَاجِرِينَ، واستَصَرَ بِهِم عَلَى إِخَوانِهِم في



 فكَيفَ تَكُونُ حَالُ مَنِ انتَسَب اللنَ القَومِيَّة، واستَنصَرَ بِهَا، وَغَضِبَ لَهَاْ أَفَكَ
 أَوضَحِ الوَاضِحَاتِ.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا تَبَتَ في الحَدِيثِ الصَّحِيِّ عَنِ الحَارِثِ الأَشعَرِيٌ: أنَّ
 إسرَائِلَ أن يَعمَلُوا بِهِنَّ....."، فَذَكَرَهَا.
 والجُجَاد، والهِجرَة، والجَمَاعَة؛ فَإنَّه مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَة قيَّ شِبْبر، فَقَد خَحَلَعَ رِبقَة

 جَهَنَّمَ"
فِيَلَ: بِيَ رَسُولَ الشّ، وإِنْ حَلَّى وحَامْ؟



 صَامُوا وصَلَّوا، وزَعَمُوا أنَّهُمْ مُسَلِمُونَنَ






## 




## فتّوى لالمفتى الحام لالمهلحة وكبـار العلماء

المُفْتِي العَام وكِبَار العلماء لـاهُكاظ|": العَصْبِيَّات القبليَّة تُدَمُرُ الأَوطَان، ومُمِيرُوهَا لَيسُوا مِنَّا.


 سَبَبٌ في تَفْتِتِ المُحْتَمَع وتَدْمِيره.







وَاعتبَر عُضْوُ هَيئَة كبَار العُلَمَاءِ المُستَشَار في الدُّيوَان المَلَكِي الشَّيخِ عَبْد اللِّ











 الرَّحْمَنِ، سَاتِيَّ المَوْلَى لَّ


 والنُّاع؛؛ قَالَ تَعَالَى:
 كَانَ في الجَاهِليَّةَ مِن نَعَرَاتِ وعَصَبِّاتِّ وجَعل المُسِلِمِين إِخَوةً يَتَراحَمُونَ

ويَتَعاطفُون (اوكُونوا عِبَادَ السَّإِخْوَآنَاه|) (1)



 بِسَكْلِ سَلْبِّيُ
الجمعة ا/ // / / r


## 


(ايرَّى البَعْضُ أنَّ التَّفاخُرَ بالأنسَابِ شيُّ



 فَآَجَابَ فَضِيلتُهُ نُ
(ارَأْيِ في ذَلِكَ أَنَّ التَّاخُرَ بالأنسَابِ من دَعوَى الجَاهِليَّة، وقَذ تَبرَّا







 وهَذَا مَريضُ، وهَذَا قَويُّ، وهَذَا ضَعِيفٌ ... الَّى آخِره.. هَذَا المُرَادُ.
 فَاعِلِه، قَالَ اللهُ تَعَالَىْ:
 لِتَعَارَفُوا، لَا لِتَفَاخَرُوا! !).

.(pApr)
 أَنَّ المُتَقَدِّ خضيريُّا، وهُوَ قبيليٌّ، وإذَا نُوقِش فِ ذَلكَ قَالَ: إنَّ الشَّ جَعَل النَّاس دَرَجات، والخضيريُّ َلِّس كَه أَضْلُ، واستدَلَّ بقَوْله تَعَالى: وُوَهُوَ آلَّذِى


[الحجرات:r|]]، وَجَزَاكم الهُ خَيْرَا").
 النْكَاح، وإنْ ذَهَب إلَيْْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمَ، وَتَالوا: للإنْسَانِ أنْ يَمْنع مِنْ تَزويج







 بَعْضهم نَوْقَ بَعْض دَرَجَات في العِلْم، في الدُدين، في الحِكْمَة، فِي العَقْل، فِي الأَبْجَامَام وفي كُلُ شئئ


 ولِحَسَبِها، وجَمَالِها، ولِدِينهاها، نَهذا حقيقةُّ يَعني أنَّ هَذا مِمَّا يُريدُهُ النَّاسُ،



قَالَ النَّبيُّ -عَليه الصَّالهة والسَّلام - في نَفْسِ الحَدِيثِ: (افَاظْفَرِّذَاتِ الدَّبِ تَرِبَت يَدَاك)

## 

فهـرسلر الموضوعات

## فهرس الموضوعات

## التحذير من ظرر الهعبيات 

0. هقدمـتا الناشـر
IV ..... المقدمـت
YY 〇 خطودة الطعن فِ الأنسابــ
YA ○ الطعن فِ الأنسأب كبيرة
Yq O الطعن فِ الأنسـاب غيبتَ
$m$ الطعن ِِف الأنساب مدعاة للتباغض والتـدابر. ..... 0
49 وقفتَ مهـمتَ ..... O
$\$ 1$ الحـيـاة ـِضْ ظل العصبيـتـالجاهليـتَ. ..... 0
§V ..... الـخاتمتت.

# كلام وفتاواء الهلماء فئِ العصبيات 

 $\qquad$
O 11 ....................................
T\& .........................................

VI فهرس الموضوعات.

## 

