

| عناصر الموضوع |  |
| :---: | :---: |
| r $\underbrace{\text { A }}$ | \% |
| ro. |  |
| rol | 1 |
| ror | \| |
| rod |  |
| Har | \| |

## مْ

أولًا: المعنى اللغوي:
يقول ابن فارس رحمه الله: (الشين والفاء والعين أصل صصيح يدل على مقارنة الشيئين، والشفع خلاف الوتره|(1) وهي مشتقة من الشففع اللذي هو خلاف الوتر (ث) يقال: شفع الشيء : ضم مثله إليه فجعل

الوتر شفعا (ب).
وقال الزيبير رحمه الله: الألشفاعة وهي: كلام الشفيع للملك في حاجة يسالثها لغيره، وشفع إليه: في معنى طلب إليه، وقال الراغب: الشفع: ضم الشا الشيء إلى مثلهي، والشيفاعة:

 وقال ابن الثطاع: الشفاعة: المطالبة بوسيلة أو ذمام، والشفعة، بضمتين: لغة في الشفعة في الثلار والأرض) (8) فأحل كلمة الشفاعة تدل على ضم الشيء إلىى مثله، وهي مشتقة من الشفع الذي الذي هو ضد
 ثانيًّا: المعنى الاصطلاحي:
قال ابن الأثير رحمه الله: (همي السؤال في التجاوز عن اللنوب والنجرائم بينهم|"(1)، ،
 ويقول ابن عاشور رحمه الله: الأشفاعة: الوساطة في إيصال خيري أو دفع شِّ، سواءٌ الُانت

بطلبِ من المنتفع أم لا (N)


## (لشمفاعت)

وقال الترطبي رحمه الله: (فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع، وليصصل - المنفعة إلى المشففوع لها (1)

فالشفاعة إذا لا تختص بلر الـئ المفاسد فقط، وإنما هي شاملة لُدرء المفاسد وجلب المصالح، في الدنيا في الأمور المشروعة، أو أمور الآخرة.
والعلامة ابن عثيمين رحمه الله يعرفها بقوله: الشُفاعة في الاصططلاح: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة (Y)


 أجل إيصال الخير، ودفع الشر إظهارًا لمنزلة الشفيع عند المشفع، والله أعلم.

## 

وردت مادة (شفع) في القرآن الكريم( (Y) مرة (1). والصيغ التي وردت، هي:


الأصل في الشفع: ضم شيء إلى آخر، ومنه الشفاعة؛ لأن فيها انضمام واحلد إلى آخر ناصراّله ومسائلاَلا عنه (Y)


 ذوي التمييز، الثيروزآبادي،
(لشمفاعت)

## الألفّا ذا

## 1 الوساطة:

الوساطة لغة:
مأخوذة من وسط الشيء، أي: ما بين طرفيه، فالوسيط: المتوسط بين المتخاصمين أو
المتعاملين، وجمعه وسطاء(1).

يظهر لنا جليّا تعريف الشُفاعة أنها بمعنى الوساطة، لكنها تكون بمعنى الشفاعة في الدنيا،

 الوسيط قد يتوسط بأمر محمود فيه إحقاق حق، أو غير ذلك مما هو مشروع، فيكون بمعنى الُشفاعة الحسنة ، ويثاب على فعله، وقد يتوسط في أمر محرم ؛ فهذا الفعل محرمه ويكون بمعنى الشفاعة السيية.

الوساطة اصطلاحًا:
التوسط بين شخصين لقضاء حاجة، أو دفع مضرة.
الصلة بين الوساطة والشفاعة:
الشفاعة فيها يتوسط الشافع بين المستشفِع والمستشفَع، قال ابن عاشور رحمهـ الثمه الله:




فصار ذلك الثاني شافعا للأولى أي: مصيره شفعاه (Y) Y Y الوسيلة:

الوسيلة لغة:
 يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة بالتشديد، و توسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل (ب)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text { VE• / / متحتار الصحـاح، ابن منظور (Y) }
\end{aligned}
$$

الوسيلة اصطلاحًا:
عرفها ابن كثير بقوله: والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المققصود(1) . الصلة بين التوسل والشفاعة:
الششفاعة في حقيتتها وسيلة يتوصل بها المُمتشفِع إلى رضا المستشفَع، فالشفاعة صورة من صور التوسل. الاستفاثة:

الاستغاثة لغة:
مصدر استغاث، وهو مأخوذ من الغوث بمعنى الإغاثة والنصرة عند الشدة(Y). الاستعاثة اصطلاحًا:
طلب الغوث في الشدائد والأزمات (ث) الصلة بين الاستغاثة والشفاعة:
الشفاعة والإغاثة يشتركان في أن كليهما معونة للطالب.
 ( انظر: الككليات، الكُوي ص109.

ويقول أبو جعفر الطبري رحمه الله: المن
ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد عقوبتهم، إلا
أن يخليه، ويأذن له بالشفاعة لهمه، وإنما قال ذلك تعالى ذكره؛ لأن المسركين قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى! فقال الله تعالى ذكره لهمم: لي ما في الثا السموات وما في الأرض مع السموات والأرض ملكا، فلا ينغي العبادة لغيري، فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكا لانيكم مني زلفى، فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئا، ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخليتي إياه والثفاعة لمن يشفع له، من رسلي وأوليائي وأهل طاعتي|( (+) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأأما إذا أذن له في أن يشفع فشَفع؛ لم يكن مستقلا بالثفاعة بل يكون مطيعا له ، أي: تابعا له في الششفاعة ،وتكون شُفاعته مقبولة، ويكون الأمر كله للاكمر المسئول، وقد بُت بنص القرآن في غير آية: أن أحنَا لا يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى :
 وقال: : "

[لأنيسياء: YY].
(

## |

وردت الشفاعة في القرآن الكريم في آيات كثيرة بعضها تنص على إنباتها وأخرى بنغيها، فالشفاعة التي أثنتها الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام من أهل التوحيد ، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم الئلم سؤلًا في غاية الأممية: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال) إله إلا الله خالصُّا من قلبه او من نفسه) (1) . فأصل وقوع الشفاعة هو تحقيق التوحيدك، ورضى الرب تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع لّه والمشفوع فيه.
قال الله تبارك وتعالى:
 وقال تعالى: :

قال ابن التيم رحمه الله: (واالشفاعة التّي أثبتها الله ورسوله هي الشُفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاهما الله هي الهي الشفاعة الشركية، التي في قلوب المشركين، المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنتيض تصدهم من شفعائهم، ويفوز بها الموحلونه(4)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخر جه البخخاري، كتاب العلم، باب الـحرص } \\
& \text { على التحديث، رقم } 99 .
\end{aligned}
$$

- وهذا فيه نوع شفاعة للكفار|"(ب) فأهل السنة والكماعة يثبتون الشفاعة بشروطها ، وهي: إذن الله تبارك وتعالمى شفع لعمه أبا طالب ، فأخرج إلى ضحضياح


 وخحالف أهل الحق واللسنة طائفة من فقد ثبت في صحيح عسلم عن أبي هريرة أهل البلع في إثبات الشفاعة، كالمعتزلة
 الله عليه وسلم: (لكل نبي دصوة مستجابة، الشّفاعة على بعض الآيات ،فهموها على غير مرادها ، وهي التي تنفي الشفاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واواحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله

 وبقوله:
 وبقوله:
. وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان: أحدهما: أنها لا تنفع المشركين ،كما قال تعالى في نعتهم:
 (£) أخرجه البـخاري في صـحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب ثصة "أبي طالب، رقم كتم
 شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب

- وأمشال ذلك)| (1) التوحيد واللسنة.
 شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء . الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا) (ب) فدل هذا الحديث العظيم على إثبات الشفاعة لأهل الثوحيد ، وإن كان من أُصحاب الذنوب ، ولو كان من أهل الكبائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (اومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل اللسنة والجماعة: إثبات الشّفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأيضا: فالأحاديث الْمستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النشفاعة: فيها استشفاع أهل المو كيقضى بينهم ، وفيهم المؤمن والڭافر
(1) (1) (Y) أخر جه مسلم في صحيتها، كتاب الإبيمان، باب اختباء النبي صلى اللنه عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته، زقشم 199 ا Six
(لشنفاعت)
 ليشفعوا لنا إلى الله ، وصوروا تماثيلهم، فعبدوهم كذلك ، وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم - ${ }^{(1)}$

وقال البيضاوي رحمه الله في قوله:

 ^^^]: اوقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، وأجيب بأنها

مخصوصة بالكفاري| (\$) ويمكن الرد على نفاة الشفاعة الخوارج والمعتزلة بإيجاز بالآتي: أولَا: الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة

الصحيحة المتواترة.
ثانتّا: إجماع سلف الأمة على إثبات الشفاعة، وتلقي أخبار الشفاعة بالقّبول والإذعان، كما سيأتي في كلام القرطبي رحمه الله لاحقًا. ثالثا: أن أهل العلم جمعوا بين الآيات الواردة بإثبات الشفاعة والآلآتات الواراردة بنفي الشفاعة بأن الآيات الواردة بنفي الشفاعة ، والشفيع المراد بالشفاعة للكفار (\$).



 فتح الباري، ابن هجر / 11 /
[المدثر: : الـى
فهؤلاء نفي عنهم نفع شفاعة الشانعين؛
لأنهم كانوا كفارًا.
والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البلدع.
فأنكر الله هذه الشفاعة، فقال تعالى:居: .[Y00



花

.[Y^

 هِ
 يُحْشَ شَفِفِيرِ فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملانتكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم ، وقالوا: استشفاعنا بتمائيلهم استثفاع بهم ، وكذلك تصدوا قبورهم

تبارك وتعالى، والدّليل على أن المراد من هذه الآية الكفار ما سبقها من آيات، والتي والتي تبين أن المحخاطب بها هم اليهود، قوله تبارك وتعالى:
 قال أبو جرير الطبري رحمه الله: إإن الله عز وجل خاطب أهل هذه الآية بما خاطبهـم
 وكانوا يقولون: نتحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبياثه، وسيشفع لنا عنده آباؤنا، فأخبرهم الله جل وعل وعز أن نفسا لا تجزي عن نفس شيئا في القيامة، ولا يقبل منها شفاعة أحد فيها حتى يستوفى لكي في ذي حق منها حقه،، عن عثمان بن عفان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة) (ب)

 [الأنبياء: £v] الآية، فآيسهم الله جل ذكره
 عذاب الله مع تكذيههم بما عرفوا من الحق الـو وخلافهم أمر الله في اتباع محمد صلد ملى الله
 آبائهم وغيرهم من الناس كلهم، وأخبرهم
 والآداب، بابِتُتريم الظُلم، رقم TONT، بلفظ( ( لتؤدن التحقوق إلى أهلها يوم الثقيامة حتى يقاد للشاة الـجلحاء من الشاة الثقرناء).

والشفاعة المنفية هي التي تطلب من الأصنام والأنداد والأموات الذين يملكون لأنفسهم ولا لغير هم نفعا ولا ضرًا. قال القرطبي رحمه الله: پامذهب أهل اله الحق أن الشفاعة حق ، وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب، والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة المذنبين الموحلدين من أمم النبيين هـم الذين تنالهم شفاعن الشافعين من الملائكة والننيين والشهداء والصالحين.... فعلمنا بهذه الأجملة أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون الكافرين ، وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله



نفس|"(1)
ثم إن ظاهر قوله تبارك وتعالى :

 وقوله: شَفَمَة نفس يوم القيامة لا تنفعها شفاعة الشافعين، ولكن بالنظر إلى سياق الآلات يتبين أن المراد بالأنفس التي لا تنفعها الشففاعة هي الكافرة، التي أشركت وكفرت بخالقها
(1) الـجامع لأحكام القُر آن، القُرطبي، /
(لشفاعت)



فيهيا دليل على إثبات الشفاعة، وأنها ليست منفية بإطلاق، بل مي مشروطة بالإيمان، قال الإمام ابن جرير رحمه الله: رالا يملك مؤلاء الكافرون بربهم يا محمد، الامير، يوم يحشر الله المتقين إليه وفدًا الشفاعة، حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لِّعضض عند

 به، وتصديق رسوله، والإقرار بما جاء به،

والعمل بما أمر به||(\$) ومن الآيات ما تبـت الشنفاعة وتشترط شرطين هما : إذن الله تبارك وتعالى عن الشافع ، والمشفوع فيه ، كما تقدم في الككلام السابق. وأخبر الله تبارك وتعالى أن الككار
 أن يشفعوا لكمه، بأن ما يعبدون لا لا يملكون


 والذي شهد بالحق هم أهل التو حيد. وحكى الله تبارك وتعالى قول المشركين وهم في النار خالدون، كيف يتحسرون ويتندمون على ما فرطوا، فلا إيمان ينجيهم،
(ب) جامع الييان، الطبري /r/4

ذلك إماما لكنل من كان على مثل منهاجهمم ، لكلا يطمع ذو إلحاد في رحمة الله، وأن توله:

على كفره غير تائب إلى الله عز وجل|(1) الما ومن الآيات ما كان المخاطب با با



 إلا أن هذا العموم مخصوص بأدلة صصيحة صريحة في العصاة أصحاب الكبائر، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال: (شفامتي لأهل الكبائر من أمتي) ويمكن أن يقال: إن الثشاعة المنفية مي الشفاعة التي لا يأذن الله فيها، أما التي يأذن الله بها، فهنه ليست منفية بل مثبتة.

 ( ( أخرجه أبو داود في سنته، كتاب السنة، باب في الشفاءة، رقم ستْه، أبواب صفة القيامة والرقائت والونورغ عن رسون الله صلى الله عليه وسلمه، باب ما
 ستنه، كتاب الزهدل، باب ذكر الشفاءة، رقم . \& $^{2} 1$. وصحعه، الألباني في صصيح الدجامع، رقم

## 

الششفاعة في الدنيا على نوعين: أولًا: شفاعة مباحة:

هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع
مضرة، فمثلًا: شفاعة النبي صلى الله عليه
 شفاعة بدفع مضرة، وشفاعته لأهل الجنة أن . يدخلوها بجلب منفعة) فهي باختصار: الشفاعة عند الآخرين لتخليص الحقوق أو دفع المظالم ودرئها، أو نحو ذلك من الـحاجات المباحة وقد ورد في الشرع الحنيف ما يبين إباحة مثل هذا العمل وجوازه؛ كقوله تبارك
 نَحِيهِ

[النساء: 010].

قال ابن كثير رحمه الله: اوقوله:
 من سعى في أمر، فترتب عليه خير، كان لـ
 يَكُنْ ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله

[^0]ولا عمل يخلصهمه، ولا شافع يشفع لهمب؛

 - الـ .[1.1
فالثشفاعة ثابتة بالكتابووالسنةوالإلجماع،
وما كان ظاهره النفي فإنه محمول على نفي الشفاعة للكفار والمشركين، وكذلك الكن التي لا تتحقق فيها شروط الشفاعة ، وها وهي رضى الله للشافع بالشفاعة ورضى الله عن المششفوع له.
(لشمفاعت)

خير أو شر بقول أو عمل، ${ }^{\text {أ }}$. وتستحب الشفاعة عند ولاة الأمور وغيرهم من أصحاب الحقوق المتوفرة فيهم الشروط.
وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه اللله: راعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق
 أو شفاعةً في أمرِ لا يجوز تركهي، كالثنفاعة إلى ناظِر على طفل أو مجنونٍ أو وقفي أو نحو ذلك في ترك بعض الحقون التي التي في ولايته، فهذه كلها شفاعةٌ محرمةٌ تحرم الشافع، ويحرم على المشفوع إليه قبولها، ويحرم على غيرهما السعي فيها إذا علمها؛ ودلائل جميع ما ذكرته ظالمرةً في الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة، قال الله تعالى:侵
 - ${ }^{\text {C/ (T) }}$ وقد جاء في السنة المطهرة ما يجوز وما لا يجوز من الشفاعة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع عند بريرة كما في حليث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له : مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ، ودموعه تسيل

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) الأذكار، النووي،ص صن البا }
\end{aligned}
$$

عليه وسلم قال: (أشفعوا ، تؤجروا ويقضي
الله على لسان نبيه ما شاء)(1) ( وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري: قال الله تعالى:



 لبحض|(1)
قال ابن عباس رضي الله عنهما: |االشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين

الناس)"(8).
وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن كل من أعان غيره على أمر بقول أو فعل فقد صار شفيعا له ، فقال: الاوكل من أعان ألن غيره على أمر بقوله، أو فعله فقد صار شفيعا له، والشفغاعة للمشفوع له هذا أصلها، فإن الشافع يشفع صاحب الحاجة فيصير له شفعًا في تضائها لعجزه عن الاستقالال بها، فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على (1) أخرجه البخاري في صعيته، كتاب الأدب، باب تعاون المُؤمنين بعضهم بعضاب، رتم

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير ک/ }
\end{aligned}
$$

صلى الله عليه وسلم ما شاء) (₹) يستفاد منه فوائد ، منها : استشفاع
 الرعية، والساعي فيه مأجور وإن لـم تنقض الحاجة وكذلك تجوز الشفاعة في الحدود مالم تبلغ السلطان ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص اله رضي الله عنه: أنْ رسول اللله صلى اللّه عليه وسلم قال: (تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد نقد وجب) ()
ولُما روي عن الزبير بن العوام رضي
 تبلغ السلطان ، فإذا بلغت السِلطان فلا

- تشفعوال(V) فصاحب الشفاعة الحسنة يثاب عليها ولو لم تقبل شفاعته، لأنه قد بذل ما في
(£) أخرجه البخاري في صحيحه،، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصحدقة والشفاعة فيها،
رقم I\&rk.
 (7) أخرجه أبو داود في سنته، كتاب الـحلدود، باب العفو عن التحدود ما لم تمبلغ السلطان،
 السارق، باب ما يكون حرزا وما لا يكون،
رقم

وحسنه الألباني في صحيح الججامع، رقم . 9.0 \&
(V)

على لحميته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: (يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو راجعته)، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: (إنما أثا أشفع)، قالت: لا حاجة لي فيه) (1) وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقالل: (اشفعوا فلتؤجروا، وليقض الله على لسان .نبيه ما أحب)
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الـحديث: افيه استحباب الشفاعة لأصحاب الكحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما ، أم إلى واحد من الناس ، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطلن في كف ظلم أو إسقاط تعزير أو في تخليص
 ويقول عليه الصالاة والسلام كما في حلديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (اشمفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه
(1) أخرجه البخاري في صصيحه، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي صلى الثله عليه وسلم في

 والآداب، باب أستحباب الشفاعة فيها ليس

بحرام، رقم وr Mr.
شرح النووي على صحيح مسلم، النووي

الحلوود، وقد تقدمت في الترجمة الدلدلالة على تقييد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، واختلف العلماء في ذلك ، فقال البو عمر ابن عبد البر: لا أعلم خلاوفا أن الشفاعة في ذوي الثنوب حسنة جميلة ما لم تلبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته، وذكر الخطابي وغيره عن ماني الك ألنـ أنه فرق بين من عرف بأنى الناس، ومن الـم يعرف ، فقال: لا يشفع للأول مطلقًا سواء بلغ الإمام أم لا، وأما من ملم يعرف بذلثك فلا
 وقال النووي رحمه الله مبينًا حكم الشفاعة في الحدود: اوأما الشفاعة في الحلود فحرام، وكذا الشنفاعة في تتميم باطل، أو إبطال حق ونحو ذلك ، فهي حرامه| (ب)
وقال أيضًا: اوقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغ إلى إلى الإمام لهذه الأحاديث، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه، وأما المعاصي الثي لا حد فيها وواججبها التعزير فتجوز الشُفاعة اليا والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها

$$
\begin{aligned}
& \text { 90/ /Y (Y) } \\
& \text { IVA/IT شرح النووي علنى صحيح مسلم (Y) }
\end{aligned}
$$

ثانيًا: شفاعة محرمة:
الشفاعة المحرمة تشمل التوسل إلى
الأضرحة والثقور والأصنام والأنداد وجعلهم وساطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وهي أيضًا كل شفاعة أو وساط في إيطال حق من الُحقوق، أو إقرار باطل أو تعطيل حد من حدود الله تبارك وتعالىـ الـي وقد ورد ما يفيد تحريمها في الشيرع الحنيف، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أن قريشًا أمههم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيليّ، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم: (أتشفع في حيد من حدود اللل)، ، ثم قام فاختطب، ثم قال: (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضيعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمدِ سرثت لثطعت يدها)(1) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وفي هذا الحديث من الفوائد منع الشفاعة في (1) أخرجه البخاري في صسيسه، كتاب أحاديث
 ومسلم في صسيته، كتاب الحدود، باب تطع السّأّق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، رقم مث141.

## 

أولًا: أنواع الشفاعة في الآخرة:
يوم القيامة يوم عصيب يشتد فيه البلاء بالخلق ويطول عليهم الوقوف فيه ، مع ما ما يحصل لهم من المعاناة من حر وأهوال وكربات، فيتجها الناس للبحث عمنيخلصنهم فيأتون إلى أييهم آدم عليه السلام فيعتذر ، ، ئم
 يأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ثم موسى ، ثم عيسى عليهم السلام وكاملامما يعتذر، ثم بعد ذلك يتتقلون إلى النبي محمد صلى اللله عليه وسلم فيقول: أنا لـها ، أنا لها الها، فيشفع لأهل الموقف لفصل المضا لماء بينهم ،




قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام النذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ريهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم (+ .
روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: المقام المحمود: مقام الشففاعة(5)، ونقل ابن كثير عن ابن عباس

أهون نم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن
 وورد ما يدل على تحريمها إذا بلغ الحد إلى السلطان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى اللّ عليه وسلم يقول: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله نفد ضاد الله) (ب) فمما سبق يتيبن لنا عدم جواز الهاز الشفاعة في الُحلود بعد بلوغ السلطان، وكذلك إبطال الحقوق، أو إقرار باطل، والله أعلم.

أنه قال: (ا إن ربك سيبيثك مقاما محمودًا، فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى اللى الله عليه وسلم، فأوتى فأول: أنا لها)(8) وذكر

الحديث
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله
عنه تال: قال رسول الله صلى الله عليه في
 سثل عنها قال: (هي الشفاعة) ${ }^{\text {(0) }}$ إذا نبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم السلامه حتى يتتهي الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع هذه الششفاعة لأهل الموقف ليعجل حسابهم ويراحوا من هول موقفهم، وهو الخاصة به صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك قال: (أنا سبد ولد آدم

وهي الشفاعة، وكل (اعسى") في الثقرآن فهي
واجبة)|(1)
وروى الإمام الطبري عن مجاهامد والحسن بأن المراد بالمقام المحموود شفاعة محمد يوم القيامة(ث)
وقال تقادة: الهي الشفاعة، يشفعه اللل في أمته|(4)
وقال القرطبي رحمه الله: ا ا اختلف في المقام المحمود على أربعة أقوال: الأول -وهو أصحها-: الشفاعة للناس يوم القيامة، الياري قاله حذيفة بن اليمان، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم ألقيامة جثا كل أمة تتب نيها تقول: يا فانلان اشفع، حتى تتههي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وفي صحيح مسلم عن أنس قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم ، فيقولون له : اشئر الشفع لذريتك، فيقول: لست لها ، ولكن مليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إيراهيم ، فيقول: لست لها ، ولكن علئيكم بموسى فإنه كلبم الله، فيؤى موسى، فيّي ، ميلول: لست لها ، ولكن مليكم بعيسى عليه السلام

[^1]
## (0) أعمال صصالحة

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: او وهذا من عظمته وجلالي وكبريائه عز وجل أله أنه لا لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه له اله في الشفاعة، كما في حديث الشفاع الشاعة: (آتي

 تسمع ، واشفع تشفع)، قال: (فيحد لي حدًا . ${ }^{\text {(V) (T) (T) }}$ ثم إن العلماء اختلفوا في شفاعة النيا الني صلى الله عليه وسلم إلى أقوال متعددة، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ألله في الواسطية أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، فقال رحمه الله: (أما الشُفاعة الأولى؟ فيشفع في أهل المّوقف حتى يقضى بينهم بعد أن يترابِع الأنبياء؛ آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى إيمى الـي ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وألما الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الثنجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن الـئة استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع فيمن استحق

وقال ابن بطال رحمه الله: (والجمهور على أن المراد بالمقام المحموود : الشفاعة، وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع"|(ب) ورجح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله

بعد أن ذكر أقوال أئمة التفسير (ع) فالشفاعة ثابتة والعا بالكتاب والإجماع، وهي واقعة لمن أذن الله تبارك وتعالى له ورضي عنه وعن المُشفوع لهُ، قال الله تبارك وتعالى: ولها
 قال القرطبي رحمه الله: الوتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة، وهم الأنبياء والعلماء والمـجاهدون والما والملايكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرفهم الله، ثم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما قال:
 قال ابن عطية: والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلمّ الثى النار وهو بين المنزلتين، أو وصل ، ولكّن له
(1) أخرجه ابن ماجه في سنته، كتاب الزهدل، باب ذكر الشثفاعة، رقّم
وصححهد الألبناني في السلسلة الصحيحة،، رقم 10V1.1

(Y) نقله عنه الـحافظ ابن حهجر في فتح الباري

EYV/ / انظر: المصدر السابق

، وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة
 الفاسدة ، وهي الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح. الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين، فيخرج بشفاعة نبينا وغيره من الأنبياء والمالائكةوإِخوانهم من المؤمنين. الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها و ترفيعها. قال القاضي عياضي: وهذه الشفاعة لا تنكرها المعتزلة ، و لا تنكر . شفاعة الحشر الأول|(Y) وذكر ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية بأن الشفاعة ثمانية أنواع (ب) ، ومنها ما هو خاص بالنّي صلي الثي الثله عليه وسلم، وذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع (8)، وكذلك الثيخ عمر الأشقر (0)، فإذا تقرر هذا فإن الشفاعة في الآغخرة أنواع:
النوع الأول: الشفاعة العامة. وهي التي يتدافعها الأنبياء آدم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ، كل واحد يحيل على الآخخر إلى (Y) الثذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي ص
( (Y) شرح الُّعدية الطُحاوية، ابن أبي العز الحتني،
صעr
(ع) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية
المنصورة ص vo.
(0) الثيامة الكبرى، عمر الأشقر ص 119.

النار أن لا يدخلها، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة؛ بل بفضله ورحمتها)| (1) وقال القرطبي رحمه الله: (إذا أثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم اللسلام حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد صلى اللى الله عليه وسلم، فيشفع هذه الشفاعة العامة لأهل المولـف
 فاعلم أن العلماء اختلفوا في شفاعاته وكم هي؟، فقال النقاش: لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: العامة، وشفاعة في السبق إلى الحنةّ، وشفاعة في أهمل الكبائر، وقال ابن عطية في تفسيره: والمشهور أنهما شفاعتان فقط : العامة ، وشفاعة في إخراج المذذنبين من النار ، وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء ، بل يشفعون ويشفع العلماء. قال التقاضي عياض شفاعات نبينا صلى الله عليه و سلم يوم القيامة خمس شفاعاعات:

الأولى: العامة.
الثانية: إدنال قوم الجنة بغير حسابر. الثالثة: في قوم من أمته استوجبوا الثنار بذنوبهم ، فيشفعه فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، و من شاء أن يشفع ويدخلون الجنة
(1) شرح اليُقيدة الو اسطية، محمد خليل هراس ص10

بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجدًا ، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك ، وقل يسمع لك، وسل تعطه ، واشفع تشفع، فأقول: امتي أمتي، فيقال لي : فمن كان في تلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منيا منها فأنطلق فأفعل ، ثم أحود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجذًا، فيقال لي: يا محمدارنع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأثول: با رب أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه
 . إيمان فأخرجه من النار ، فأنطلق فأفعل) (1) قال النووي رحمه الله: الوالحكمة في
 صلوات الله وسلامه عليهم في الابتداء ولم يلهموا سؤال نبينا محمد صلى اللي اله عليه وسلم هي ، والله أعلم - إظهار نضيلة نيبيا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لو سألون الون ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هلى هذا ويحصله، وأما إذا سألوا غيره من رسل الثي الثله تعالى وأصفيائه فامتنعوا ، ، ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم نهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الإدلال

[^2]أن يصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، كما تقدم الككلام عليها باختصار فيا في بداية المطلب، ومي المقام المحمود النّي يحمده عليه الأولون والآخرونا
قال الله تبارك وتعالى:

 وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم ، فيقولون له: اشفع للدريتك، فيقول: لست لها ، ولكن عليكم بإيراهيم عليه السلام ، فإنه خليل الله، فيأتون إيراميم فيقول: لست لها ، ولكن عليك مليكم بموسى علبه اللسلام ، فإنه كلبم الله، فيؤتي موسى

 فيقول: لست لها ، ولكن مليكا وليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى، فأقول: أنا لها فأططلق فاستأذن على ربي ، فيؤذن لي، فأوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمينه الله ، ثم أخر له ساجدَا، فيقال لي: يا با محمد ارنع رأسك ، وتل يسمع لك، وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق ، فمن كان في قلبه مئقال حبة
 فأنطلق فأنعل ، ثم أرجع إلى ربي فأحمده

قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلونهاها (8) النوع الثالث: شفاعته صلى الله مليه وسلم في توم قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها

فوق ما كان يتضضيه ثواب أممالهم (ب) . ودليل هذا النوع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصر بـره، فأغمضه، ثم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه
 تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملانكية يؤمنون على ما تقولون)، ثم ثال: (اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهليين، واخلفه في حقبه في الغابرين، واڤفقر لنا ولنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور لـ .
وعن أبي موسى رضي الله عنه، قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأبه، ثم

 الكبرى، عمر الأششر ص 1199.
 (V) أخرجه هسلم في صصيته، كتاب الجنائز، باب في إغماض ألميت والدعاء كه إذا حضر، رقم •

والأنس، وفيه تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقين من الرسل والآدميين والملانكّة، فإن هذا الأمر العظيم ، وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيرهصلى اللهمليهوسلم وعليهم أجمعين، والله أعلم||(1)
فالحكمة من جعل الناس يترددون على
غير النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان إظهار فضله عليه الصلاة والسلاملم، كما يقول السفاريني رحمه الله: الوحكمة إلهام الناس التردد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولم يلهموا المجيء إلئيه من أولي وهلة لإظهار فضله وشرفه صلى الله عليه وسلمه| (Y)
النوع الثاني: شفاعته صلى الله عليه
وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم ، فيشفع ليدخلوا الجنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اوظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى ، وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته وسييأت أن يدخل الجنة، أرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيياتهمه|(4)
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:
(شفاءته صلى الله عليه وسلم في أقوام
(1) شرح النووي على صصيحم مسلم ب/ 1 (1)

( ${ }^{(\Psi)}$

محصن أن يجعله من أولثك السبعين ألفًا
فدعاؤه صلى اللله عليه وسلم شفاعة لـ الـ النوع السادس: اللشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه ، كثفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه ودليله ما في الصحيحين من حليث أبي سعيد الخلدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو
 ، فيحعل في ضتحضاح من نار، يبلغ كعبيه
. ${ }^{(V)}$ (V) قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: „فإن قيل: فقد قال تعالى: . قيل له: لا تنغعه في الأخروج من النار، كما تنفع عصاة الموحلين، اللذين يخرجون
 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: پ((لعله تنفعه شفاعتي) ظهر من حديث (0) مباحت العقيدة في سورة الزمر، ناصر الشيخ ص
 أخرجه البّخاري في صحيحه، كتاب مناقب (V)
 ومسلم في صحيحها، كتاب الإبيماني شفاعة النبي صلى اللهن عليه وسلم لأبي طالب
 ( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة،
القرطبي ص ^•••.

رنع يديه نقال: (اللهم اغغر لعبيد أبي عامر)، ورأيت بياض إيطيه، نقال: (اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس)(1) . قال القرطبي رحمه الله: اششفاعته صلى الله عليه وسلم في زيادة اللدرجات في الجنة

لأهلها وترفيعهاه(
النوع الخامس: شفاعته صلى الله
عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب (†) . ويستدل لهذا النوع بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ويدخل من أمتي الجنة سبعون ألفًا بغير حساب)، فقال رجل: يا رسول الله! أدع الله أن يجعلني منهم ، قال: (اللهم اجعله منهم)، ثم قام آخر نقال: يا رسول الله! أدع الله أن يجعلني منهم ، قال: (سبقك بهاعكاشة) (8) " ووجه اللدلالة منه دعاؤه لعكاشة بن

$$
\begin{align*}
& \text { (1) أخرجه البخاري في صحيحه،، كتاب } \\
& \text { الُدعوات، باب الدُعاء عند الوضوء، رقم } \\
& \text { التذكرة بأحوان الموتى وأمور الآخرة، } \\
& \text { القرطبي ص ^•T. } \\
& \text { انظر: شرح العقيدة الطحاوية صبّبّ، شرح } \\
& \text { العقيدة الؤاسطية، سعيد بن وهف الثّحطاني } \\
& \text { ص } \\
& \text { أخرجه البخاري في صحيحها، كتاب الرقاق، } \\
& \text { باب يدخل الـجنة سبعون ألفا بغير حساب، }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الإيمان، باب الدنليل على دخول طور طوئف من } \\
& \text { الـوسلمين الـجنة بغير حساب ولا عذابِ، رقم } \\
& \text {.Y17 }
\end{aligned}
$$

(لشمفاعت)
اللعباس وقوع هذا الترجي، واستشكل قوله بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك)(8).

 وأجيب بأنه خص ، ولذلك علوه في الصراط، وقفوا على قنطرة فيقتص بعضهم الئه من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الني يكون في عرصات القيامة، بل هو أخصى يطهر الله سبحانه فيه الثلوبي، ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن، فإذا هذبوا ونتوا أذن لهم في دخول الجنة، ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة وجلوها مغلةة لا تفتح لهم الأبواب حتى يشفع لهم الحّيبب محمد صلى الله عليهوسلم.
النوع الثامن: الشفاعة في أهل الكبائر من هذه الأمة ممن دخل النار ، فيخر جونون منها، ولكن مذا مقيد بأن يكون سالمّا من الشرك والكفر. ودليل هذا النوع ما روي عن أنس بن مالكُ، عن النبي صلى الله عليه وسلم تال: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) (0)

أخرجه مسلم في صصيسه، كتاب الإيمان، باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا
 تبعا، رقم 197. أْخرجه أبو داود في ستنه، كتاب السنة، باب
 أبواب صفة الثيامة والرقائقق والئورع عن
رسول الثله صلى الثله عليه وسلمه، باب ما ما جاء في الشفاعة، رقم
وصحححه الألباني في صحتيح التجامع، رقم

خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: معنى المنفعة في الآية يخالف معنى المنفعة في الحديث والمراد بها في الآية الإخراج من النار، وفي الحديث المنفعة

وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
النوع السابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن لأهل الجنة فيدنيانيلها (ب) ومن أدلة هذا النوع ما جاء في صـي الـيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علي وسلم: (أنا أول الناس يشفع في الجنة ، وأنا اككثر الأنبياء تبعا) (+1)
وفي حديث آخر عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (آتي باب الجنة يوم القيامة ، فأستفتح ، فيقول الخازن : من أنت؟ فأقول: محمد ، فيقول:
(1) فتح الباري، ابن حجر 1 (1) (Y) مبآحث الُعقيدة في سورة الزمر، نا ناصر الشيخ .r•^
 باب ڤي قول النبي صلى الثي النه عليه وسلم: أنم أنا أول النّاس يشفع ڤي الـجنة ،و أنا أكثر الأنبياء تبعا، رقم 197. 19

أدخل النار، من غير أهل النار والنين هم أهلها أهل الخلود فيها، بل لقوم من ألون أهل الثوحيد ارتكبوا ذنوبًا وخطايا ، فأدخلوا

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إبتّ بالسنة المستفيضة بل المتواتياترة واتفاق الأمة: أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأنه يشفع في الخلاليتق يوم القيامة، وأن الثناس يستشفعون بها بها يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، وأنه يشفع لهم ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر ، وأنه لا يخلد في الثا النار من أهل الثوحيد أححدا(8)
فالثشفاعة نضل من الله ومنة على عباده، ولكن عليهم ألا يتكلوا فيقعوا في الذنوب والمعاصي، فرب عمل عملته سخط الله عليك به، ولم يرض عنك، نسأل الله أن يوفقنا لطاعته ورضاه.
ثانيًا: الشافعون في الآخرة:
كما تقدم أن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، والإجماع، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فكذلك دل القرآن على بعض أنواع الشفاعة، كما في قوله: هِ وَيْنَ آَيّْلِ



$$
\begin{aligned}
& \text { ( التو حيد، } 709 \text { / } 7 \text { ( }
\end{aligned}
$$

وروي عنه رضي الله عنه في حليث الشفاعة الطويل، وفيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (ثم أرجع فأثول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، ووجب عليه الخلود، قال النبي صلى الله مليا وسلم: يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله
 يخرج من النار من ثال: لا إله إلا الله ، وكان
 النار من قال: لا إله إلا الله ، وكان في قلبه ما
. يزن من الخير ذرة) (1)
وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ، وكان في مي تلبه من الخير ما يزن شُعيرة، ثم يخرج اللا من من النار من قال: لا إله إلا الله ، وكان في فلّ منه من من الخير مايزن برة، ثم يخرج من اللار الثار من قال: لا إله إلا الله ، وكان ني ثي ثلبه من الخير ما يزن

ذرة)
والأحاديث في هذا كيرة جذَا. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: إإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت أنها لأهل الكبائر، وأنها لمن قد

```
(1) (1)
```



```
                                    .V&1.
أأ* 
```



وني رواية أن أبا سعيد مولى المهري جاء إلى أبي سعيد الخلدي ليالي الحيرة،
 أسعارها وكثرة عياله ، وأخبره أن لا صبر له اله على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك لا آمرك بذلك ، إني سمعت رسول اللي الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصبر أحد على لأواثها فيموت إلا كنت لل شفيعا أو

شهيدا ايوم الثيامة إذا كان مسلما) (\$). ونبت أن طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سبب في شفاعة النبي صلى اللله عليه وسلم، ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدموة التامة، والصلاة القائمة، آث محمدا الوسيلة والفضيبلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الد

شفامتي يوم القيامة) (8).
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله علين ولي وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فثولوا مثل ما

وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريـم صيذها وشجرها وبيان حدود حرمها، رقّم .
( باب الترغيب في سِكن المدينّة والصبر على لأوائها، رقم
أخرجه البـخاري في صصحيحه، كتاب الأذان،


وجمهور المفسرين على أن هذه الشفاعة

 دلت على شفاعتهم السنة النبوية ، وهم كالتالي:

1. النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على شفاعته صلى الثله عليه وسلم كثيرةٌ جذّا، فقد ثبت أيضًا في السنة النبوية أن سكنى المدينة والصبر على لأوائها وشظف العيش فيها سبب في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصبر ملى الـى لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت

له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا) (1)
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها الوا وتال: المدينة خير الي لهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعها أحد الحد رغبة عنه إلا أبدل الله فيها من هو خير مير منه ، ولا يبت أحد ملى لأوائها وجهدها إلا كنت له

## 

(1) أخرجه مسلم في صحيحهد، كتابب الدحج، باب الترغيب في سكن المـلمينة والصبر على لأوائها، رقم
 باب فضل المدينةّ ودعاء النبي صلى الله عليّ

الحبة تكون في حميل السيل)( ${ }^{\text {(4) }}$ وعن عطاء بن يزيد، قال: كنت جالئسا إلى أبي هريرة، وأبي سعيد ، فحدث أحدرها حديث الشفاءة والآخر منصت، قال: فتأتي الملانكة فتشفع وتشفع الرسل ، وذكر الصراط، قال: قال رسول الله صلى الله
 الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع، فيعر نون بعلاماتهم ، إن الن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود، فيصب عليهم من ماء الجنة الـنة فينتون كما تنبت الحبة في حميل السيل) (ب) .
r. القرآن الكريم.

والدليل على شفاعة القرآن لأصحابه العاملين به ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه و سلم ثال: (سورة من القرآن ثلاثونى آبية تشفع لصاحبها حتى يغفر له [1] [1/ ${ }^{\text {(2) }}$
(Y) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إثبات الشُفأُعة وإخرابج الموح

أخر جه النُسائي في سننه، كتاب التطبيق، باب
 أخر جه أبو داود في سننه، كتاب الُصلاة، باب في عدد الآي، رقتم . . . . . وحسنا فينه الألبّني في صحيح أبي داود، رقم

يقول ، ثيم صلوا علي ، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله مليه بها مشرَا ، نمّ سلوا ملوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تانبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو،
 والأدلة على شفاعته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدًا قد تقدمت في المطالب السابقة فليرجع إليها. r. r. الملائكة.

والدليل على ذلك قول الله تبارك! وتعالى:





عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما أمل النار اللّين هم أملها، فإنهم لا يموتون فيها ولا ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم-|أو قال بخطايامم-فأماتهم إماتث حتى إذا كانـا كانوا نحما، أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبيوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أمل الجنة، أفضضوا مليهم، فيبنتون نبات (1) أخرجه مسلم في صسيتهن، كتاب الصالماة، باب استحباب الٔتول مثل قول المؤذن لمن لمن سمعه ثم يصلمي على النّبي صلى الثم الله عليه


وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول يوم القيام، كما في حليث عبد الله بن عمرو الله صلى الله عليه وسلم: (القرآن شافع مشفع ، وما حل مصدت ، من جعله أمامه عليه وسلم قال: (الصيام والقرآن يشفعان قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى للعـلد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار، فثشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل،

فشفعني فيه)، قال: (فيشفعان) (ث) . 7. المصلون على الجنازة إذا كانوا

أكثر من أربعين.
ومن فضل الله تبارك وتعالثى أنه أه جعل الصلاة على الجنازة سببًا في شفاعة المصلين للمصلى عليه إن بلغوا الأربعين،

وفي بعض الروايات يبلغون مائة. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين ، يبلغون ماثة ،
 وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب انظر: ما اججتمع له من الناس، قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا لّه، فأخبرته فقال: تقول : هم أربعون؟ قال: نعمه قال:
(Y) أخرجه أحمد في مسنده، رقم (Y)
 وصحصها الألباني في صحيح الترغيب

(目) أخرجه هسلم في صحيته، كتاب الْجنائز،


والدليل على أن الشهيد يشفع لأقاربه حديث المقدام بن معد يكرب رضي اللم الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 أول دفعة ، ويرى مقعله من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع ملى راسه تاج الوقار، الياقوتة منها خخير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه)

ه. الصيام.
وثبت في السنة أن الصيام يشفع لصاحبه
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، رقم

وصححیه الألباني في السلسلة الصحيحة،،

أخرجه الترمذي في سنظه، أبواب فضائلو

 سنّه، كتاب الـجهاد، باب فضل البل الشهادة في في سبيل الله، رقم MV99.



كما تقدم في المطلب السابق، وهنا سيكون الحديث حول لمن تكون الشفاعة؟ وقد ثبت أن الشفاعة تكون يوم القيامة تكون لفضل القضاء وتخفيف هول الموقف، وكذلك تكون لأقوام تساوت حسناتهم وسيئتهم، وتكون وكن كذلك وكن لأهل المعاصي الذين دخلوا النار ولكنهم مو حدون، فإنه لا يبقى في النار موحده وإنما هي دار المشركين الكافرين، وتكون أيضًا
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس رضي الله عنه: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الثي ذكرت أنها لأهل الكبائر،، وأنها لمن قد أدخل النار، من غير أهل النار والنا النّين هم أهلها آهل الخلود فيها ألوا، بل لقوم من آهل التوحيد أرتكبوا ذنوبًا وخطايا فأدخلوا النار، لتصيبهم سفعا منها|"(ب)
وعن عمرانبن حصين رضي اللهه عنه عن
(Y) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب

أبواب صفة الثيامة والرقائئ والثورع عن
رسول الله صلى الله عليه وسلمه، بابب ما جاء جاء
في الشفاعة، رقتم
وصِحححه الألباني في صحیح الـجامع، رقّم .rVIE


أخرجوه ، فإني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: (ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجنا وجلا لا يشر كون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه) (1) فهذا بعض ما وقفت عليه مما دلت عليه النصوص في إثبات أنهم يشفعون في الآخرة، وشفاعتهم كلها مقيدة برضى الله النه تبارك وتعالى لهم بالشفاعة ورضاه عن المشفوع لّه، نسأل الله تبارك وتعالىى رضاه والجنة.


لقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالىى أن الشفاعة لها شروط أساسية ، منها رضا الله تبارك وتعالى لشافع أن يشفع، ومنها رضاه






 وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن هنالك من يشفع كالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره،
(1) أخرجه مسلم في صحيحشه، كتاب الـجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، رقم .9\&人

من قال: لا إله إلا الله، وني قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من الهال : لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج الثار من البا النار من قال :لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن

ذرة من خير) (8)
فهذه الأحاديث دليل على خروج أهل الكبائر الموحدين النين النين دخلوا النار بعد أن يعذبوا بقدر ذنوبهم، ويكون خروين الئهم بالثشاعة أو برحمة أرحم الرابحمارين وتعالىى ، سواء كانوا من أهل الكبائر أو دون ذلك من اللذنوب الثّي هي دون الشرك الثرك، فالدنوب وإن عظمت غير الشرك ك لا توجب لصاحبها الخلود في النار. قال ابن القيم رحمه الله في عصاة الموحلين من أهل الكبائر: ا(هؤلاء هم القسم النذين جاءت فيهم الألحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدخلون النّا النار ، فيكونون فيها على مقدار أعمالهم: فمنهم من تألخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ويلبّون فيها على قدر أعمالهـمَ، نم يخرجون منها، فينبتون على أنهار الجنة ، فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى
(8) أخرجه البخاري في صصسيه، كتاب الإيمان،
 في صحيححه، كتاب الإيمان، باب أبدنى أهمل الكجنة متزلة فيها، رقّم 19 ا 1 .

النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج قومٌ
 الجنة، فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين) (1) . فالشفاعة هي لأهل الكبائر الذي دخليا الديا
النار أن يخرجوا منها ، ثبت في الصحيحين الصي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لكل نبي دعوة، نأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي، ششفاعة لألمتي يوم القيامة) (ب) وعن أبي سعيد الخلدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظرو من من من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل منا من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها منا حمها قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة، أو الحيا، فينبوذ فيه كما تنبت اللجبة إلى جانب اللسيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟)(+) وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج من النار (1) أخرجه البخخاري في صتيحده، كتاب الرقاق،
 أخر جه البخخاري في صدحيتحه، كتاب النتو حيلد، باب في المشيئة والْإرادة: وما تشاءون إلما إلا أن
 كتاب الإيمان، باب الختباء النبي صلى الله النه

 باب إثبات الثشفأكة وإخراج المو حلين من النار، رقم 1 .

رابعًا: المشفوع فيه: الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ولم عند آهل السنة والجماعة ولم يخالفهم في ذلك إلا أهل البدع والضضلال، وهي نائلة كلـ وله موحد لله تبارك وتعالى، ومن أذن الله له الها بالشفاعة، ولا يبقى في النار إلا الكفرة وأهل الشرك، فإن من أشرك بالله وكفر بار به فإلا مخلد في النار لا يخرج منها، بخلاف ون من كان موحدًا وإن كان من أصحاب الذا والمعاصي، فإنه يعذب في النار على قد معاصيه ثم يخرج إلى الجنة. وقد أخبر الله تبارك وتعالىى أهل الكفر
 1

 قالل ابن جرير رحمه الله تعالى: پو في هذه الآية الدلالة على تكنذيب الله الزاعمين أن عذاب الله أهل النار من أهل الكمفر منقضي، وأنه إلى نهاية، ثم هو بع بعد ذلك فـلك فانِ؛ لأن اللله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهمم في هذه الآية، ثُم ختم الخّبر عنهم بأنهم غير خارجين من النار؛ بغير استثناء منه وقتًا دون وقت. فذلك والك إلى غير حد ولا نهاية|( ${ }^{(\uparrow)}$


تنبت أجسادهم، ثم يدخلون الجنة، وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وهم الذين يأمر الله سيد الشُفعاء مرارًا أن يخرجهم من النا النار بما معهم من |لإيمان||(1)
وقال الطحاوي رحمه الله: اوأهل الكبائر من أمة محمد صلى اللى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تأئين"(٪) .
وكذلك ورد في الشرع كثير من الأعمال يحصل بسببها الشفاعة لأصحابها، نذكر بعض من ورد النص بالشففاعة له، فمنهمم: \$ أهل التوحيد المـجانبين للشرك.
 هاحب القر آن العامل به. صا صب الصيام.
 ولأوائها.

* \# من التزم الدعاء بعد الأذان بطلب

الوسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. "الهِ وكل هذا لم يرد عليه دليل من القرآن الكريم، وإنما ثبت في السنة النـ النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والئلام. (1) طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم صر بر بـر شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الـحنفي

名

 ［البقرة：170－17V－］
وكقوله في سورة الهمزة：㑑

 ．${ }^{(5)}$ فظهر بأن الكفرة وأهل الشرك مخلدون في النار أبد الآبدين، قد أغلقت عليهم ، فيها يتقلبون ، ومن عذابها يتجرعون ويعنبون． ثم إن للشفاعة أركانان، فالمشفوع فيه أحد أركانها ، وهو المتّفع بها ، ولا بد من خلوها من الموانع الشرعية تدل بها بها الشفاعة، حتى تقبل فيه وهذا إن كان في في الدنيا فمثل الشفاعة في الحدود إذا لم تبلغ السلطان أو كان في القصاص من التصاص إلى الدية، وإن كان في الآخرة فميل الشفاعة في الذنوب والمعاصي مع خلو صاحبهاعن الشرك والأكبر المحبط للأعمال． ولا بد من توافر بعض شروط في المشفوع فيه حتى تقع له الشفاعة ويتفع بها （（ أضواء البيان＾／•7．
 الكفار فيها وأنهم لا يخرجون منهال، وهذا قول جماعة أهل السنة، لهذه الآية، ولقولوله تعالى：： ．（1）＂ فهذه الآية دليل على خلود الكفار في النار، وظاهر هذا التركيب يفيد الاختيانصاص
، كما يقول الشوكاني رحمه الله (Y).

وقال ابن عادل الدمشقي：الاحتج به على أن أصحاب الكبائر من أهل القبلة يخر الهوجون
 تخصيص لهم بعدم الخروج على سبيل الحصر؛ فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصا بهم، وهذه الآية الكريمة تكشف عن المراد بقوله： （ ［1／النظطار： فيين أن المراد بالفجار ها ها هنا الكفار؛ لدلالة هذه الآية الكريمة عليه ، والله
أعلمه( ().

قال الشنقيطي رحمه الله：الادل القرآن أن أصحاب النار مم الكفار ، كما قال تعالى：㢄
 والخلود لا خروج معه ، كما في قوله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) (ب) } \\
& \text { ( اللبّاب في علوم الكتاب }
\end{aligned}
$$

التوحيد.
فهذا شرط أساسي لقبول الشفاعة؛ وذلك لورود الأدلة الصريحة الصححيحة بذلك، فالشفاعة في يوم الآخرة لا تكون إلا لأهل التوحيد المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن المشركين اللا لا لا لا لا لا لا


[المدثر: :
وكذلك الآيات التي تبين أن الشفاعة لا
 يرضى عن المشركين والكافرين ، ولا يأذن بالشفاعة لهمه، قال الحافظ ابن كثير رسحمه الله: (فإنه لا تنفعه يوم الثقيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الششفاعة إنما تنجع إذا كان المحعل

 وقال القرطبي رحمه اللل: پهذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين، وذلك أن قوما من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهمه،
 والشفاعة، فأخرجوا من النار، وليس للكفار شفيع يشفع فيهم|"( ${ }^{\text {(+ }}$ فهنا الشففاعة منفية عن الكافرين الذين لم يكونوا من أهل التوحيد، ولم يكونوا من المن

ا. إذن الله تبارك وتعاللى أن يشفع فيه ورضاه عنه.
فإذن الله تبارك وتعالىى للشافع أن يشفع وللمشفوع أن يشفع له شرط أساسي في وقوع الشفاعة ، قال رب العزة والجّلال: وقْ
.[Y00
 [يونس: ${ }^{\text {[ }}$
وقالٍ:重 رُبْ . ${ }^{\mu}$
قال القرطبيرحمه الله: (أئي: أن الشفاعة لا تكون من اُحد هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام، إلا أن الله تعالىى يأذن نلأنبياء والملانكّة في



 فلا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه، ورضاه سبحانه له بالشفاعة، ولا ينتفع أحد بشفاعة أحد إلا برضا الله تبارك وتعالى عنه. Y. أن يكون المشفوع فيه من أهل
(1) الجـامع لأحكام الثقر آن، الثقرطبي \&90/ M.

ولم يبق إلا أرحم الراحمين ، فيقبض قبضةً
 تط ، قد عادوا حممًا ، فيلقيهم في ني نهر في في أنواه الجنة، يقال له: نهر الحياة ، فيخر الحورن

كما تخرج الحبة في حميل السيل) (1) إن كثيرّا من عصاة المؤمنين يغفر لهم قبل
 الله عليه وسلم، وإما برحمة الله عزوجل على عباده المسلمين، فيخرج طائفة كثيرة من عصاة الموحدين لا يعلم عدتهم إلا الله تبارك وتعالى ، وذلك برحمته لا بشفاعة الشافعين.
وقد ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوامه
 الوحش على ولدها، وأخر الله تسعاوتسعين

رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة) (Y) Y. ب. كمال شفقة النبي صلى الله عليه
 باب فضل السجود، رقم 7 • ه، عن أبي هريرة
رضي اللك عنه، ،

وأخرّجه مسلم في صسيته، في حديث الشفاءة الطريل عن أبي سعيد الثخلّري رضي اللهن عنه، كتاب الإيمانّن، باب معرنة طريقِ
 أخرجه هسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبّ، رقم

أهل الأعمال الصصلحة.
فالأصل في وتوع الشفاعة وتحققها هو التوحيل، ومخالفة المشركين، وهذه الها الشفاعة من أهم الأمور التي يتميز بها أهل ألوحيد عن غيرهم، والله تبارك وتعالى لا لا يرضى عن المشركين ، وإنما رضاه لمن استقام على كتابه وسنة نبيه ووحده وأفرده بالعبادة وحلى دون سواه.
خامسًا: آثار الشفاعة في الآخرة:
لا خلاف بين أهل السنة والجماعة على ثبوت الششفاعة في الآخرة، بل ووجوب الإيمان بها، وذلك لما تقدم من الآيات والأحاديث الواردة في إثبات ذلك، وبناء على ذلك فإن للشفاعة آثارًا وفوائد في الآلخرة منها:

1. رحمة أرحم الراحمين.
 بالششاعة : النبي صلى الله عليه وسلم والملانكة والمؤمنون والشهلاء وغيرهم، وشفاعته هو سبحانه، كقوله:

 شَّحَ وكما ثبت في الصحيحين في الحليث الطويل وفيه: (فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ،

حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار ،
. فأنطلق فأفعل)
وفي هذا الحليث كذلك تتجلى أيضًا رحمة أرحم الراحممين تبارك وتع ولعالى، وكمال شفقة النبي صلى الله عليه وحيه وسلم بأمته، فيخرج الله تبارك وتعالى ملى من النار من كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خخردل من إيمان، ثم يخرج من من كان كان في قلبه أدنى أدنى من مثقال حبة من خردن من إيمان، فلا يبقى في النار إلا من كان مشركا بالله عز وجل، وذلك نضل الله. rr. ومن آثار الششفاعة في الآخرة أن بعض أهل الجنة ترتفع منازلهمم، ودرجاتهم في الجنة، ذكرها ابن آبي العز في شرح

الططحاوية كما تقدم.
\&. دخول قوم الجنة ، وثد استوجبوا دخول النار.
هذه الشفاعة يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله تبارك وتعالى من المؤمنين.
وتقدم قول ابن أبي العز الحنفي رحمه


في يوم القيام تظهر شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم، وذلك عنـي اليما يرى الناس في ذلك اليوم العصيب حين يموج الناس بعضهم إلى بعض، فيا فيأتي الناس إلى آدم ، فيقولون له: اشفع لنريتك، ثم
 محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها فيستأذن على ربه فيؤذن له، فيقوم بين يديه
 تحت العرش ويناجي ريه ، فيقال له كما ثبت في الصحيحين: (يا محمد ارنع رأسك ون ، وقل يسمع لك، وسل تعطه ، واشفع تشفع،

 من إيمان فأخرجه منها ، فأنطلق ثأفعل، ثم أرجع اللى دبي فأحمده بتلك المحامد المد ثم أخر له ساجدًا فيقال لي: يا محمد الرنع رأسك ، وقل يسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: لي
 إيمان فأخرجه منها ، فأنطلق فأفعل ، ثـم أعود
 ساجلًا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق فمن كان في تلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال

الله: (اشفاعته صلى اللهعليه وسلم في أقوام كن، كان كما أرد. نسأل الله الإغلاص في القول واني والعمل وأن يجنبنا الزلل في القون والعمل، ونسا ونسأله أن يمن علينا بر حمته ويكرمنا بفضله وواسِ واسِ مغفرة، والحمد لله رب العالمين. موضوعات ذات صلة: الإيمان، التوحيد، محمد، الملائكة،

النبوة
قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قدأمر بهم إلى النار أن لا يدخلونهاه(1) وأنه لا ييقى في النار موحلد، وإنما مي المي دار الكفار والمشركين بالثله عز وجل، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج من الثار من قال: لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما ما يز الثا شعيرة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة بان الثم

يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ، وكان في تلبه ما يزن من الخير ذرة) (\$)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة؛ بل بفضله ور حمته، وييقى في الجنة فضل علئ عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة||(4)
هذه آثار الشفاعة في الآخرة، وكلها من فضل الله وإكرامه على الخلق، وكلها بإلذا وإنه وتصرفه سبحانه، فهو ربك كل شيء ونيا ونالقّه، وكل شيء تحت تصرفه، إذا قال للشيء ،


باب زيادة الإيمان ونقصصانه، رقم ع ع ع، ومسلم
في صحيحها، كتاب الإيمان، باب أدنى أدهى أهل

شرح العقيدة الو اسطية، الهر اس ص Y Y .


[^0]:    (1) انظر: شرح العقيدة الواسطية، ابن عيمين ص . 179

[^1]:     (Y) انظر: جامع البيان، الطبري 10 (Y) 10 (Y) (Y) انظر: المصدر السابق 10/ 10 (Y).

[^2]:    (1) أخرجهه البخاري في صحيحه، كتاب التو حيد، بابِ كالام الربت عز وجل
    
     مثزلة ڤيها، رقـم

