## 景

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




# زاد المؤذن 

تاليف
فهـل بـن يـحـيى الاعـمـاري
القاضي بمححكمـة الاستـئنـاض بمكـة المكرهـة


F

## المقّلمـة

الـحمـد له وحـده، والصـالة والـسـام عـلى مـن لا نبـي
بعده، أما بعد.
فإن الشريعة الغراء جاءت بأعظم نظام في هذه الحياة، ومنذ فجر الإسلام وبعثة سيد الأنام عليه الصالاة والسالمام، وهي تنعم وتسعد في ظل الإسالام، ومقاصده العظام.

شرع الهّ الشرائع ليعبده الناس ويوحدوه ويتقوه، وبعث الأنبياء رحمة للعالمين، وليبلغوا دينه وينشروه، والصلاة ركن من أركان الإسلام، ولها مكانة عظيمة في قلوب أهل الإسلام،


 والاجتماع لـها، فقال بعضهـم: اتخذنوا ناقوساً مشل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: : بل بوقاً مثل قرن اليهود، فلم يعجب الرسول ضلالتهمّ، ثم جاءت الرؤيا الصادقة؛ كفلق الصبح، مبشرة،
سنن أبي داود (^ه ع) .

بشعيرة عظيمة، تحمل كلمات النداء العظيم، قصَّها عبد الهَ ابن زيد على رسول الله مثل ذلك، والكؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من
 بلال، فألْقِه عليه، فإنه أندى صوتاً منك)"(ץ) فكان الأذان حكـاً شر عيّاً بإقراره
 أخذ الفضاء حينئذٍ يرتج بنداء التوحيد : اله أكبر اله أكبر، لا إلـنه إلا اله، وانطلـق صـوت الأذان يشـق الـــمـام، ويدوي في الآفاق، ويهز أرجاء الوجود.
يرتفع ويعلن كل يوم من منائر الإسالام خمس مرات بأنه :

 سوى اله.

هذه هي قصة الأذان الذي ينطلق به صوت المؤذن كل يوم في أرجاء الدنيا، ولا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر ولا شيء، إلَّا شهد له يوم القيامة (Y). إنه شعـار الإسـلام، وبـه تصير الـدار دار الإسـلام، هو

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سنز أبي داود (Y (Y) . }  \tag{1}\\
& \text { صحيح مسلم (7) . } \\
& \text { مسند الحميدي (V\&9). }
\end{align*}
$$

## $=L V$

عـنوان الـتوحـيـد والـمـجـد والشـرف والـعز، وســوط الـوثـنـيـة والجاهلية، وبه طَرد الشيطان.

 قال القرطبي على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية، وهي تتضمن وجود الله و كماله، ثم ثنّى بالتوحيد ونفي الشريك، ثمم بإثبات الرسالة، ثم دعا إلى الطاعة المخحصوصة عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعـرف إلا مـن جـهـة الـرسول البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد(1)
الله أكبر : من كل شيء، فلا تتعلق القلوب إلا به، ولا تركن إلا إليه، ولا يخاف إلا منه.

الله أكبر : بها تذل الننوس، وتخضع لها الرقاب. الله أكبر : تبعث في النفوس الإيمان، واليقين باله. أشهـد أن لا إلله إلا الله : كـلـمـة الـتو حيـد، وشعـار أهـل التوحيد، والبراءة من الشرك، ومن كل ما ينقصها وينقضها، ، اعتقاداً وقو لاً وفعالاً .

إذا استقرت كلمة التوحيد كما أرادها الهه تعالى في عقل كل مسلم، وفي قلبه ووجدانه، أضحت سلوكاً يمارسه في ليله
المفهم (l\&V/Y).

ونهاره، وفي كل شؤون حياته، فلا تصرف العبادة إلا له، ، ولا يتقرب إليه إلا بما شرع، لا بإنس ولا جن جن ون ولا ولي ولا ولا ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يتحاكم إلا إليه.




أشهد أن مححمداً رسول الله : شهادة يتميز بها المسلم عن غيره، إيماناً برسول اله، ، وتصديقاً برسالته وسُنَّهُ .
 لأوامره واجتناب نواهيه، تعظيماً وتوقيراً له ولرسالته، ومجانبا ونبة وبراءة من كل بدعة ومعتقد ومذهب يخالف سُنَّنَّه .
 حي على الصالاة: حالة استنفار، فلا شيء أعظم منها، ، ولا شيء يقدم عليها ، ولا شيء أكبر منها .
روى سفيـان الثـوري؛ عـن عثـمـان بن حـكيـم : سمعـت سعيد بن المسيب يقول : (ما أذَّن المؤذن منذ ثلاثين سنة، إلا

وأنا في المسـجد)|"(1)
وروى عبد الرحمّن بن عامر عن ربيعة بن يزيد قائلاً : (ما (1)


أذَّن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضاً أو مسافراً)"(1)

وقال مصعـب: : (اسمعـت عـامر بن عبـد اله بن الزبـير
المؤذن وهو يـجود بنغسه، فقال: خذـوا بيدي، فقيل : إنك
 مع الإمام في المغرب، فركع ركعة، ثم مات"|(ب) الصالاة : بها الز كاة والسعادة والرفعة والنور في الدنيا والآخرة، وهي دليل الإيمـان، وبها يحصل فيه النـيانيادة والنقصان .

حي على الصالاة: تستدفع بها البلايا والرزايا والعذاب، وتستجلب بها الأرزاق .


 حي على الفلاح: والمنادي ينادي بها وإليها في المساء والــصــبــاح، وأي فــلاح أعــظــم مــن الــصـــالاة، وهــي الفلاح، والطريق إلى الفلاح، فما شقي وخاب عبد حافظ على

الصلاة.

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) المصدر السابق (Y/0) } \tag{1}
\end{align*}
$$

( ( $)$ ( قصيدة عزة كامل ألام

قال الهَ :

لا حـول ولا قُوةٌ إلا بـالله : يُسـتـدفع بـها صـراع الـنفس والهوى والشيطان، ويستعان بها على طاعة الرحمُن . إنه اعتراف العبد بعجزه عن القيام بأي أمر إلا بتوفيق الله
 فإنها لا تغنني عن العبد شيئاً إلا بعون اله الها الذي علا وارتفع على سائر المخلوقات.

إنه العظيم الذي لا يعظم معه شيء، فكل قوي ضعيف في جنب قوة الهّ، وكل عظيم صغير ضعيف في جنب عظمته سبحانه.

إنه صـوت الأذان يـحـمل في كـلـمـاته أجـمـل الـمـعاني


 لأعظم لقاء على وجه البسيطة.

 كم من ضالٍّ وغير مسلم انساب إلى قلبه الأذان، فأصبح من المسلمين والمهتدين والقائمين بأمر الهـ .


 ورد عـن الـحـارث بـن ســيـد، قـال : كـان أبـو عـمـران

الجوني : (إذا سمع الأذان، تغيّر لونه، وفاضت عيناه|"(1) .


 وكان بعضهم إذا سمع الأذان تذكّر منادي القيامة (٪) صوت الأذان هو الحق والنصر والفلاح والنجاح

صوت الأذان راحة تصلك بالسماء، وتسمو بك للعلياء. يبدد الأحزان، ويكشف البلاء، وتؤمن بالقضاء.

نداء يبعث فينا الـخير والهـداية، ويطفئ السوء والشر
والغو اية .
يجدد التوحيد في القلوب، ويزيد الإيمان في النفوس،
والسير بها لما يرضي الملك القدوس .
دعوة الأَذان؛ إنها دعاء إلى أشرف العبادات، والقيام في

مقام القرب والمناجاة؛ فلذلك كانت دعوة تامة كاملة لا نقص فيها، مخالفة لدعوات أهل الجاهلية والنفاق .

إلى المساجدِ قد هامَ الفؤ ادُ بها إلى الأذانِ كلحنِ الخُللِد مُنسِبُ ينتفض المؤمن لها مبادراً مسارعاً، يسبق قلبه بدنه، ،
ويعانق قلوب المؤمنين قبل آذانهم، يشهد بذلك غير المنر المسلمين، فيقول أحدهم: (اصوت الأذان عند المسلمين واحد من أكثر الأصوات جمالاً وروحانية في العالم"، .

إنه الأذان: صـوت الـحق، وشعـيرة مـن أعظم شعـائر الإسلام، وبه تميزّت واعتزت أمة الإسلام ودار الإسلام عن الإن كل أمة ودار .

والـيوم يـنـادي بـعض مــعي الإسـام في بـالاد الإسـلام بإخفاء الأذان، وألا يتجاوز الجدران؛ لأنه لا يـجتمع صوت الحق في قلب الباطل .

يرحبون ولا يعارضون بصوت غير المسجد، ولا يتأذون بصوته، ولكن تقشعر جلودهم وآذانهـم من صوت نداء الـون الحقر، يؤمنون بالحرية في صوت غير الإسلام، ولا يؤمنون بها في صوت الإسلام.



إذا فقَدَ الإنسانُ صدقَّ انتمائهِ وأَضْحى بلا قلبٍ فليسَ بإنسانِ إن كراهيـة الـحق من صفـات الـكافرين والـمنـافقين، ،
قال اله تعالى : [محمد: 9 [ 9 [أهم
 o o

وبعـد هذه المقتدمة فقد حـان الشـروع في الـمقصود، وهو الله سبحانه خير معين ومعبود وأكرم محمود .

 والمحبة، والمساهمة في نشر الخير والعلم، وتقريب مسائل العلم في سلسلة بعنوان: (ازاد)، وقد بدأت بزاد اد المسافر ،

 جـلسة الإشـراق، وأصـله بـيـية الـمشتـاق في أحكـام جـلسـة الإشراق، ورابعها: زاد اداد الصائم، وأصله التنقريب إلى إلى مسائل الصيام، وخامسها: زاد اد المرأة الحاد، وأصله سلوة الفؤاد في في
 وأصله كتاب الأذان من شرح عمدة الفقه(1)، لنا فقد حاولت (1) للمؤلف، ولم يطبع، وأضفت كثيراً من المسائل والتحريرات في هذا الكتاب.

جـاهـداً في جههـد مــل ، أن أجـمع مســائل الأذان والـمـؤذن مختصرة، من أقوال أهل العلم البررة، وأئمة الإسلام المهرة،
 اختصار العبارة، والعناية بالنوازل المعاصرة، وهي من المسائل التي على كل مؤذن تعلمها، وجوباً واستحباباً، وجهلها يخل الـا بالأذان، تحريماً أو كراهة، ويجهلها كثير من الناس، وفيها ما ما





 قال أبو المعالي الجويني
 مألوفة، لمعظم الناس، وترك الجلي فيها يجر عماية). وقد أسميته: ( (زاد المؤذن)، تضمن ما يقارب ثلاثمائة مسألة، جعلته يسير الحجمم، خفيف الحملّ، وسهل الفهمّ،

(1) وأشرت في الحاشية إلى بعض الأقوال الفتهية في بعض المسـائل . وتركت الإحالة إلى المصادر، خشية الإطالة، ومسائل الألذان مشتهرة ومبثوثة في الكتب، وذكرت أهمها في نهاية الكتاب.

لمتفرق، واختصاراً لمطول، وتتميماً لمختصر، وجوا ونواباً لسؤال ومشكل، حاولت جاهداً أن يـجد المؤذن ومستمع الأذان فيه

مقصوده وبغيته .



 واخترت عند خلاف العلماء ما لعله يكون أقرب للدليل والتععليل عند أهل التحقيق بإذن الهّ، قال اله تعالى : الهِّفِ


ومن أراد الاستزادة فلينظر في كتب العلمـاء الفقهية وشروح السُّنَّة النبوية .
سائلا الهه أن يكون من خير الزاد ليوم المعاد، وأن يجنبنا
(1) أخـي القَاركُ: سيمر عليك في الكتـاب كلمة: "جمهور الفقهاء") ولا يخفاك أن المذاهب الفقهية المعتبرة أربعة، وهي: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولا يخفاك الخلاف بينهم وبين أتباعهم في الفروع
 الجمهور، وكلمة (جمع من الفقهاء) المذهب الواحد أو أو مذهبين مقابل مذهبين، وكلمة (طائفة من الفقهاء) أقوال من غير المير المذاهب الأربعة أو لعلماء داخل المذاهب، وينبي أن تتسع صدورنا للخلاف، ونيا ونمتثل أدب
 الدسلمين، والأئمة لم يقولوا أقوالاً ليتعصب الناس لها لها ويتركوا الأدلة، وقد قالو : (إذا صح الححيث فخذ به، واترك قولي) .

الزلل والخلل في القول والعمل، وأن يجعل عاقبة أمره النفع والسداد والقبول على مر الأزمان والعصور، هو خير مسؤول وأكرم مأمول .
سائلاً الهُ أن يكون عـملاً صـالحاً حـال الحـياة وبعـد الممات، لي ولوالديّ وأهل بيتي يوم تنشر الحسنات .
 والشـكر والـدعاء موصول لـكـل من أفـاد وزاد وأضـاف
وجاد من طلاب العلم، أولي العلم والحكمة والرشاد.
 وأهديكم والهـدايا طريق للقلوب، ونعمَمَ الوصال بالعلم والذكر والكتاب، فنِعمَ الحُحاء، ونِعمَ المسير . ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الهّ بها هدى، أو يردّه بها عن ردى .
 وقد قسمت هذا البحث إلى : مقدمة، وتمهيد، واثني عشر مبحثاً، ومسائل متفرقة، ووصايا . وإليكموها نفعني الله وإياكم بها :
 - ©

على المرءِ أنْ يَسِى ويبذلَ جُهِدَه ويَّضي إله الخَلقِّ ما كانَ قاضياً


ويتضمن مقدمات عن الأذان :
أولاً: تعريف الأذان :
1 ـ الأذان لغة: الإعلام:
شرعاً: إعلام بدخول وقت الصالاة، بذكر مخصوص ألو
الإعلام بقربه؛ كأذان الفجر الأول .
ثانياً : فرضيته مكاناً وزماناً :
Y -
قال بعض أهل التحقيق : والصحيح الثاني، وكان يصلي بمكة بدون أذان، ولم يصح في فرضه في مكة حديث
-صحيح
ץ ـ شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وقيل : في
السنة الثانية.
ثالثاً : مشروعيته :
§ ـ أدلة مشروعيته، وهي كالتالي:

زاد المؤذر

أولاً: من القرآن الكريم:



الأفعال نكـرات، والنـكرة في سياق الشرط تعـم كل صلاة، ولكن هذا العموم مخصوص بالفرائض .


وهذه الآية تختص بالنداء إلى صلاة الجمعة.
ثانياً: وردت في السُنَّة أحاديث كثيرة، ومنها :
生 الأنصار، قال: اهتم النبي لها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصالاة، فإذا رأوها آذن

 (اهو من أمر اليهود") قال: فذكر له الناقوس، فقال : (اهو من أمر
 رسـول الله رسول الشَ رلَّ
(1) البوق والقرن: وهو ما ينفخ فيه ليخرج منه صوت مرتفع .

ويقظـان، إذ أتاني آت فأراني الأذان، قـال : وكـان عـمـر بـن الخطاب

 فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعل" قال : فأذّن بلال(1) (1)
 بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصالة، طاف بي وأن أنا

 قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى إلى قال: فقال : تقول فذكر الأذان . . . فلما أصبحت أتيت رسول اله الهِ



 ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما
 * وعن أنس



زاد المؤذز $r \cdot=$
يوتر الإقامة)|(1) .

米

$$
\begin{aligned}
& \text { مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى"(Y) . } \\
& \text { ثالثاً : الأذان مشروع بالإجماع . }
\end{aligned}
$$

家 宣

صحيح البخاري（r•V）، صحيح مسلم（rVA）．
صحيح مسلم (• •

المبـحث الأول
حكم الأذان ومـا يتعلق بـه مـن أحكام

أو لاً: حكمه:
0 - حكم الأذان: فرض كفاية على الصحيح من قولي


 أحدكم|"(1)، وقيل : سُنَّة، وهو مذهب جمع من الفقهاء، وقيل :

واجب)
7 - يـعـنـي أذان واحــد في الـبـــد الـواحــد إذا كـانـوا يسمعونه، ويجزئ بقيتهم الإقامة، وإن تعدد الأذان فيجوز ، لـما
 أجزأك ذالك)

فـرع: وضابط الكفاية : أن يؤذن في البلد عدد بقدر ما

ينتشر الأذان في جميع البلد؛ لأن المقصود الإعلام بدخول
ثانياً : إنكاره و الاستهز اء به وكر اهيته :

V

والإنكار : هو الجحود، وعدم الاعتراف وانتفاء الإقرار،
 متواتراً من أحكام الدين، معلوماً عند الخاص والعام، مـمـ أجمع عليه العلماء إجماعاً قطعيًاً .

والجحود يناقض الإيمان ولا يجامعه، فإن إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة تكذيب لآيات كتاب الهّ الهُّلّن ، وقد
 بالكفر على من جحد آياته وأنكرها، وتوعدهم بالعذاب المهين.




 وقال

وإنـــار الأذان تـكـنيـب ظـاهـر لـلأحــاديـث الـصـريـحـة
الصحيحة عن رسول اله
وذكر ابن الوزير وغيره مـن أهـل العلمم: "إجـمـاع الأمـة
على تكفيـر من خـالف الـدين الـمعلـوم بـالضـرورة، والـحكـم
(1) ${ }^{(1)}$ (1)

1 ـ حكم الاستهزاء به : كُفر ؛ لأنه استهزاء بشعيرة من
شعائر الإسالم، الظاهرة، والمجمع عليها.
لأن الاستهزاء باله وآياته ورسوله كُفْر، يخرج صاحبه من






ولأن أصل الدين مبني على تعظيم الله، وتعظيم دينه ورسـلـه، والاستـهـزاء بـشيء مـن ذلـك مـنـافٍ لـهـذا الأصـل، ، ومناقض له أشد المناقضة.
(1) إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير (117)، مراتب الإجماع، لابن حزم
 للبربهاري (1) .

الأولى : كراهـة طبـيعية: : ككره الصـوت، لـعدم جـودته
وجماله، أو إزعاجه، فهزا ككره الو فوء في البرد للمشقة فيه

الثانيـة : كراهة اعتقاد: ككونه حكماً شرعيّاً من عند اله لا يجوز، وهو كُفْر .

فقد تحب النفس المعصية، وتميل إليها طبعاً وجبلةً، وتنكرها وترفضهـا شرعاً وديانة، وقد تكره طاعة وتنفر عنها طبعاً وجبلة، وتقبلها وتقبل عليها شرعاً وديانة. وكراهية الحق من صفات اللحافرين، قال تعالى : بِأَنَهُ أنزل الله من القرآن، فلم يقبلوه؛ بل أبغضوه، وقال سبحانه:
 وصف الله سبحانه المنافقين بهذه الصفة كما في قوله تعالى :


 أَلَّهِ . . . والبغض والكراهة ينافيان عمل القلب من وجهين :

حكم الأذان ومـا يتعلق بـه مـن أحكام

الأوَّل : أن فيه إخالا لا بشرط المـحبة والتعظِيم لله رِّلّ ،
ومحبة أوامره، وأوامر رسوله
الثاني : أنَّ فيه تركاً للقبول والانقياد والتسليم؛ لأن ذلك مقتضى المسحبة، ولذلك كفّر العلماء من اتصف بهـذه الصفة؛ لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكننه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه، لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول : أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه، وآبغض هذا الحت وأنفر عنه، وتكفير هـا معلوم بالاضطرار من دين الإسالام، والترآن ملليء من تكفير مثل هـا النوع، والتكفير
 وينصر ، فكيف إذا فعل ما فعل .


 عليكمم، قال بعض أهـل المعاني : هـا الكره من حيـث نفور الطبع عنه، لـمـا فيه من مؤنة الـمال، ومشقة النفسى، وخطر


 (Y) تفسير البغوي (Y (Y / (Y) .

لأن فيـه إخراج الـمـال ومفـارقـة الـوطن والأهـل، والتـعرض


 يكون إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، وليس ذلك لكـل أحدٍ، وإنما يكون للعلماء، ومن ثم هناك اك فرق بين الحكمم على الفعل والقول والحكم على القائل والفاعل، فليس بينهما تلازم في الجملة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ثالثاً: فضل الأذان وحِكَمه: } \\
& \text { •1 ـ فضل الأذان: }
\end{aligned}
$$

للأذان فضائل جليلة، وفوائد عظيمة، تسترعي التنافس
والمبادرة للقيام به، والقرعة عليه، ومنها :
أولاً: أنه أحسن القول، والدعوة إلى الهّ.

 قيل: : نزلت في الممؤذنين، وروي ذلك عن طائفة من

الصحابة)

$$
\begin{align*}
& \text { تفسير القرطبي (ک/ } \tag{1}
\end{align*}
$$

ثانياً : المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة.


أطول الناس أعناقاً يوم القيامة)|(1) .
11 ـ هل الحديث يحمل على الحقيقة أو المجاز؟
قّيـل : مـجـازاً: والــمـراد؛ أي: سـادة ورؤسـاء، وقيـل : يحمـل على الحقيقة، لدحديث : (يعرفون بطول أعناقهـم يوم
 الجنة من سير العَنَق ثالثاً: المؤذن يشهـد له كل من سمع صوته من إنس أو

米 عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، أنه أخبره
 والبادية، فإذا كنت في غنمكا أو باديتك فأذنت للصالاة، فارفي صوتك بالنداء، فإنه : (الا يسمـع مدى صوت الـا المؤذن جن جن ولا


رابعاً : سبب في مغفرة الذنوب.

米 （امن أذّن سبع سنين محتسباً كتب الله له براءة من النار）｜（1）． خامساً ：المؤذن يغفر له مدى صوته ، ويشهجد له كل رطب ويابس ．
：筑然 （＂）（والمؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس）＂ واختلف في معنى الحديث ：
1 ـ لو كانت ذنوبه أجساماً لغفر له منها قدر ما يمالُ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته． Y ـ تُمدّ له الرحمة بقدر مَدّ الأذان ．

「 ـ أنه يستكمل مغفرة اله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت، فيبلغ الغاية من المغنفرة إذا بـلغ الغاية من الصوت
§ ـ كناية عن أنها مغفرة واسعة طويلة عريضة． سادساً：استحباب المنافسة فيه، لشرفه وفضله ．

ع ع ع أبي هريرة

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

$$
\begin{align*}
& \text { التلخيص (1/0.10)، علل الدارقطني (10\&) . }
\end{align*}
$$

يـعلم الناس مـا في النداء والصف الأول ثم لـم يـجـدوا إلا أن
"يستهموا عليه لاستهمو اعليه)(1)
سابعاً: فرار الشيطان من الأذان.
وسيأتي مزيد بيان لها .
ثامناً: أن له من الأجور مشل أجور من تبعه.
 دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة ، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)" (٪) .

فضائل عامة :

* الـخـلِّيفـى لأذنـتُ"(٪)؛ أي : أن الـني يـمنعـه مـن تـولي الأذان الخالفة، وتولي أمور المسلمين.
* 

مؤذناً) ( )
(I) صحيح البخاري (Y) (Y)، صحيح مسلم (YV) ). (Y) (YTV\&) (Y) .

والخليفى: بالكسر والتشديد والقصر : الخالافة. فتح الباري، لابن رجب (YQ\&/0).

* وعن زاذان الأذان لاضطربوا عليه بالسيوف)|"(1)
* وعن يحيى بن سعيد قال : (استُعمل أبو الدرداء على


 يعلم الناس ما في الأذان لأخذوه بالدول؛ رغباء رغبة فيه، وحرصاً عليه|"(r)

 فقالا لي: (الأذان بخراسان أفضل من الـجوار)، فرجعتُ إلى خراسان بقولهما)" (2)
فهل بعد هذه الفضائل والمغانم والأجور يزهد من يتهيأ له الأذان ولو مرات أو عنه يتقاعس إنسان؟!




$$
\text { الكمال (r/r + }) .
$$

(Y) أي: مداولة، وتداول القوم الشيء تداولاً، وهو حصوله في يد هذا تارة،

$$
\begin{align*}
& \text { وفي يد هذا أخرى. } \\
& \text { الطبقات، لابن سعد (rar/v). }
\end{align*}
$$

يشترط على من صحبه في سفر : ألا ينازعه الأذان)(1) .

 تعطوني من أنفسكم ثلاث خلال، فيقولون: مـا هن هـْ قال: : أكون لكم خادماً، لا ينازعني أحد منكم الخدمة، وأكنـ أكون مؤذناً لا ينازعني أحد منكم الأذان، وأنفق عليكم بقدر طاقتي، فإنذا قالوا نعم، انضم إليهم، فإن نازعه أحد منهم شيئًا من ذلك

رحل عنهم إلى غيرهم)|"(r)
وهذه الهممُ اللآتي متى خَطبتٌ تَعْتِّتْ خَلْفَهِا الأشعارُ و الخطبُ
رابعاً : الحكمة من الأذان :
الأول: التنبيه على دخول الأوقات.
الثاني: الدعاء إلى الصالاة.
الثالث: إظهار شعائر الإسلام، والتعريف بأن الدار الـار دار

أراد أن يغير استمع، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار|"(\$) .
الرابع : إعالان التوحيد .
الخامس: الإعلام بمكان الصاة.



: فائدة: ومن فوائد الأذان أنه يطرد الشيطان، لقوله (إذا نودي بـالصـلاة أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمـع التأذين ..1) ${ }^{(1)}$
فُرع: قال بعض أهل العلم: (اوضراط الشيطان محمول على ظاهره عند كثير من العلماء، ومنهم من تأوله، ولا حاجة إلى ذلك" .

فرع: والحكمة في ذلك:
1 ـ لأن الأذان حق، والشيطان بعيد من الحق .
Y ـ لأن المؤذن لا يسمعه جن ولا إنس إلا شهـد له يوم القيامة، فيهرب الشيطان من سماع الأذان ون ويضرط؛ ولا ولا ضراطه من استماعه، ولا يكلف الشهادة به يوم القيامة.

 القرآن في الصالة، وحسبك بهذا فضلاً لمن تدبر" .
فائدة: قال بعض العلماء: (وإنما فر الشيطان من الأذان ولم يفر من الصالاة مع أن الصالاة أعظم؛ لأن الأذان بمثابة دعاء الملك لـخاصته لحضور ميّزه، وإذا دعا الداعي تميزت خاصة الملك من غيرهم، وأيضاً فراره من الأذان لئلا يشهجد به للمؤذن، إذ لا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة، وكأنه من

رواه البخاري (1•7).

فرط حسده يروغ عن الشـهادة له، وإن علم أنه مستغن عنها ، كما ترى الحسود يتلحاً في الشهـادة لمـن حسلده بفضيلة أو حق وإن كان في غنى عن شهادته لقيام غيره بها، وأيضاً المؤذن داع إلى الخير، والشيطان داع إلى الشر، فنالضدان لا يجتمعان،

وهو مليح رشيق")" (1)
_ IY هـل هـروب الـشـيـطـان عـــد الأذان الـشـرعي وعـــد
صورة الأذان في كل حال؟

فيه قو لان لأهل العلمّ وتأتي آثارها، لا حقاً بإذن الله .
ץا - أيهما أفضل الأذان أو الإمامة؟

مححل خالف بين العـلماء رحمهـم الله ، وكل قول قال بـه جـمـع مـن الفعتهـاء، ولكـل قـول أدلتـه وتععلـيـلاته، والـمـسـألة محتملة .

والأقرب أن يقال : يختلف ذلك باختلاف أحو ال الناس، فقد يكون في حت بعضمهم الأفضل الأذان، وآخرون في الأفضـل الإمـامة، وكـان يـقـال: (اابتـدروا الأذان، ولا تـبتـدروا
(الإمامة)| ${ }^{(Y)}$
§ - يصحح أن يـجمع بين الأذان والإمامة بـلا كراهة إن قلر عليهما ، وهو الأفضل ، وأما حديث : (انهى أن يكون الإمام

10 - هل الرسول
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والأقرب: أنه لمـ
 الدين، وأمور الجهاد، وغير ذلك. لـك
17 - يسـتحـب أن لا يــوم سـامٌع إذا أخـذ الـمـؤذن في الأذان إلا لـحـاجـة؛ لأن الشـيطـان إذا سـمـع الـنـداء أدبر ولـه ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فني التحرك عند سماع الناع النداء تشبّه بالشيطان، وهو مذهب جمع من الفتهاء.

خامساً: أخذ المال على الأذان : ـ IV حكم أخذ المال على الأذان. .

له حالات :
الأولى : أخذ الرَّزْق من بيت المـال يجوزز، وهو مذهب


 تعطيل للأذان، وينبغي ألا يكون مقصد الإنسان المال حتى لا لا لا لا
(1) نصب الراية، للزيلعي (Y (Y (Y (Y) )
(Y) الرّزق : بفتح الراء وكسرها وتسكين الزاياي، وهو ما يفرض من المالـوال من بيت المال ليس على سبيل المعاوضة والأجرة.

يحرم الأجر ؛ بل يكون مقصده الاستعانة على طاعة الله، وعلى
القيام بها .
الثانيـة : أن يكون العوض على سبيل الجعالة، من أذّن في المسـجد أو أَمّ فله كذا من المال ؛ فيصح على الصـلى الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه ليس إيجارة. الثالثة: أن يكون بعقد أجرة، فيتفق الطرفان على عقد
 مؤذناً لا يأخلذ على أذانه أجراً)(1)"، ولأنه استئجار على الطاعة ، وهو لا يجوز؛ لأن الإنسان في تحصيل الطاعلا كاعة عامل لنفسه؛ ؛
فلا يجوز له أخل الأجرة عليه، وقيل : إن كان فقيراً فيجوز، ، وإن كان غنيّاً فلا يجوز، واختاره الاجرة بعض أهل العلم، وقيل : إن كانت الأجرة مشروطة فلا يـجوز، وإذا أعطيها من غير شرط فيجوز، جمعاً بين الأدلة .
هْـرع: يـجـوز أخـنا رزق مـن بـيـت الـــــال عـلـى الأذان
والإمامة إذا لـم يوجـل متطوع بهـما ، وإذا وجـد الـمتطوع فلا يجوز، لعدم الحاجة إليه .
1^1 ـ إذا لـم يـجدوا إلا مؤذناً بالأجرة فيـجوز لهـم ذلك، واختاره طائفة من العلماء.
19 - وتكـون الأجرة على أهـل هـا الـمسـجـد، واختـاره
طائفة من الفتهاء.
(1) سنن أبي داود (OM1)، جامع الترمذي (Y) (Y)، سنن النسائي (TVY).

ن الا ـ و وهل تكون بالتساوي أو كل حسب قدرته وسعته؟ يكون الأمر على النحو التالي :

- إن كان هناك اتغاق ؛ فالمسلمون على شروطهم . - إذا لم يكن اتفاق فيرجع فيه إلى العُرف.
 Y - Y وهل يحسم إن تغيّب؟

له حالتان:
الأولى : إن كان أجرة ففيه قولان، والحسبم أقرب؛ لألأن الأجرة مقابل العمل، ومتى نقص العمل نقصت الأجرة.
الثانية: : إن كان رزقاً أو من وقف عليه ونحوه فلا ؛ لأنها إعانة، وليست إيجارة.

المبـحث الثاني
شـروط وجوب الأذان، ومسائله

الشرط الأول: دخول الوقت، وهو مـحل إجمـاع، فلا
يصح الأذان قبل دخـول الوقت، لـقولـه


أ ـ كل وسيلة طبعية: كالشمس والنجوم.
ب ـ كل وسيلة صناعية: : كبرامج أوقات الصلوات،
بشرط صحتها ودقتها .
ج - بالخبر : ويكون بخبر المسلم، الثقة، العدل .
فـرع: خبر المرأة يقبل، وهو مذهب جمهـور الفتهاء؛ لأن هذا خبر ديني، يستوي فيه الذكور والإناث، كما استوى

الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني
فـرع: خبر الـكافر لا يـقبل في الـديانات بالإجـماع،
لعداوته للدين .
فُرع: خبر الصبي غير المميز لا يقبل قوله اتفاقاً، وأما

المميز مححل خلاف، والصحيح: لا يقبل، وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن روايته وشهادته لا تقبل ؛ ولأن الصبي لا يلحقه إثم بكذبه، فتحرزه عن الكذب غير موثوق به .

Fr ـ إن أذّن قبل دخول الوقت خطأ فإنه يعيد الأذان،

الفجر، فأمره النبي زاد موسى : فرجع فنادى: ألا إن العبد نام"(ب)" وفي رواية :

 مسـروح، أذن قبل الصبح، فأمره عـمر أن يـعيـد الأذان)|(ع)، و كالاهما لا يصح
(إن ابتـدأ الـمـؤذن الأذان قبـل الـوقت ، Y وفـي أثنـاء الأذان دخل الوقت فلا يصح، ويستأنف .

YO - إن تأخر عن الأذان، وقد أذن في البلد فهل يؤذن
أو يكتفى بأذان المسا جد الأخرى؟
. (1) كناية، والمراد به: با بلا
 ( ( COV
( ( عمر، وانظر : سنن الترمذي (YV/ (YV)).


شروط وجوب الأذان، ومسـائله

الأمـر فيـه سعـة، وخـاصـة إذا لـم يـطل الـوقـت حتـى لا
يحدث اضطر اباً وتهويشاً .
Y - وإذا تأخـر وخشـي إحـداث اضطراب فـالأولى ألا
يؤذن من خالا مكبر الصوت.
إن أذّن قبل دخول الوقت وصلى الناس بعل دخول YV
الوقت فلا يعاد الأذان؛ لأنه لا فائدة .

- Y - ه

له حالتان :
الأولى : إن كان داخحل البلد ويسمععه الناس فلا ينبغي ؛
لأن ذلك يؤدي إلى التهويش (1) على الناس .
الثانيةّ: إن كان لوحدهم أو خارج البلد فيجوز، لما ورد عن
أبي ذر الغفـاري غِّئنّه ، قال : (اكنا مع النبي

 "(إن شدة الحر من فيح جهنمّ، فإذا اشتد الحر فأبردو ا بالصالاة) ") (ع")
(1 التـهويـش؛ أي : التـشـويش، وهـو أفصـح، ومـشتـق مـن هـوش، وهـو
 انظر : تهذيب اللغة (1)9/7)، ومعجم الأخطاء الشائعة، للعدناني.
 ( $($ ( $)$ ( $)$ (


زاد المؤذر

وهذا يدل على أن الأذان يكون حين تشرع الصالاة، فإن كانت مما تقدم فيقدم الأذان، وإن كانت مما تؤخر فيؤخر ؛ كالعشاء. YQ صالاة العشاء فيؤذن للصالاة عند إرادة الصالاة، لا عند دخول الوقت على الصححيح من قولي العلماء، لـما تقدم من حديث
 "
نعـم يؤذن، وهو مـا يسمى بـالأذان الأول، وهو مذهـب

 ينادي ابن أم مكتوم"(Y)


 قـال : (اكـان لـرسـول اله هِ
 و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم") قال : ولم يكن بينهما إلا أن "ينزل هذا ، ويرقى هذا"(٪)

$$
\begin{align*}
& \text { صحيح البخاري (ITVO)، صحيح مسلم (IMY) (IM). }  \tag{1}\\
& \text { صحيح البخاري (ITY)، صحيح مسلم (1.9Y) (1.9Y). }  \tag{Y}\\
& \text { صحيح البخاري (1911)، صحيح مسلم (19Y) (1.9Y). }
\end{align*}
$$

و الصحيـح: أنه إذا عرفنـا الـحكـمة مـن الأذان الأول،

 وفي غيره لا يحتاج وقتاً طويلاً وهكذا . ( H شr ـ وهل يقضى إذا دخل وقت الفجر الصادق؟ فيه قولان، و الصحيح: لا يقضى؛ لألانه بالأذان الثـاني حصل المقصود، وللتداخل، ولأنه انتهى المقصود من الأذان الأول، ولا فائدة منه.

تنبيهات في الأذان الأول:
الأول: الأفضـل أن يـكـون ذلك عـادة، فـلا يـؤذن يـومـاً ويترك آخر، حتى لا يحدث لبس وتهويش على الناس . الثاني : أن يكون في وقت محدد، فلا يؤذن كل يوم في وقت آخر، حتى لا يحدث لبس وتهويش على الناس . الثالث: أن الأذان ليس خاصّاً برمضان بل هو في جميع

الرابع : إذا فعل ذلك في رمضان لحاجة الناس ولم يفعل
في غيره فجائز .

بالأذان الأول؟

يؤذن، ولا يـكتفى بـالأول؛ لأن الثـاني إعـام بـدخـول الوقت على الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب جمع من الفقهاء.

تا تنْبـيـه: سبب الخالاف في عدد من المسائل هو أنه هـل الأذان إعالام بـخـول الوقت أو لإقامة الصـلاة أو لدعوة الناس لصلاة الجماعة؟

* ت تنبيه: :لا يشرع تنبيه الناس بقرب صلاة الفجر بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتنحنح وكله محدث، لعدم الدليل، ، لـديل وفي ذلك إضرار بالناس، ولم يفعله الصحابة ولا التنابعون، وقد أنكره جماعة من العلماء.

الشرط الثاني: الترتيب، فلا يصح تقديم بعض كلمات الأذان على بعض منـكساً، وهو مذهـب جـمهـور الفقـهـاء، لاختلال المعنى، ولأن العبادات توقيفية.

ه ـ ـ لو ترك بعض كلماته ناسياً أو جاهلاً يأتي بالمتروك وبما بعده، ولو استأنف كان أولى .
هr - إن نگّس أو قدّم بعضه على بعض ناسياً أو جاهلاً فيرتب من حيث وقع الخطأ .

ـ
الأولى : إن كان التنكيس والترك كثيراً فيعيد وإن طال مـا
لم يحدث اضطراباً .

الثانية : إن كان يسيراً فلا يعد سواء طال الوقت أم قصر . ^^ - إن أخطأ فأقام مكان الأذان فيعيد وكذا العكس، واختاره جماعة من الفتهاء.
الـشـرط الثُالث : أن يـكـون الأذان متـوالـياً، فـلا يـصح
الفصل بين كلماته.
هس ـ حكم الكالام للمؤذن أثناء الأذان:
له حالات :
الأولى : إن كان الکـلام محرماً فيبطل الأذان يسيراً أو كثير اً؛ لأنه مخالف لهذه العبادة.
الثانيـة : إن كان الحكام مباحاً ويسيراً أو السكوت يسيراً فيصح، وروي عن جماعة من التابعين، ولم يلزموا بالإعادة،
 بـالحـاجـة في أذانـه|)(1) ، وكـره النــلام جـمـاعـة مـن الـتـابـعيـن والفقهاء ${ }^{(r)}$

الثالثة: : إن كان الحكلام مباحاً وكثيراً أو السكوت كثيراً فيبطل الأذان؛ لأن الأذان كلام مترابط المعنى، والفصل يخل بالمقصود، ولأن الأصل في العبادات التوقيف.

الرابعة: إن تكلم لحاجة؛ كعطاس وتنبيه وتحذير وكان يسيراً فيصح، ويكمل أذانه اتفاقاً .
-ع ـ للمؤذن أن يرد السلام على المسلم إذا سلّم وهو يؤذن من غير كراهـة على الصحيح من قولي العـمـاء؛ لأنه
 وإن رد بـعـد الانتـهـاء كـان أفضـل، وإن رد بـالإشـارة أجززأ؛ كالصطلة.

1§ ـ حكم وصل الأذان قبله أو بعده بحثّ الناس على الصلاة أو التسمية أو الاستعاذة بدعة. الشرط الرابع: أن يكـون الأذان صحيـحاً، خـاليـاً من الخطأ .

صr ـ ـ حكم اللحن في الأذان فيه خـلاف بين العلماء، والصحيح له حالتان :
الأولى : لحن يحيل المعنى، مثل من يمد الباء (أكبر)" لأنه يحول المعنى، والأكبار الطبل، فلا يصح اتفاقاً، ويأثم فاعله متعمداً .

الثانية: لدحن لا يحيل المعنى، فيصح مع الكراهة، وهو مذهب جمهور الفقهاء كقول: اله وأكبر، بزيادة حرف الواو . تـنـبـيـها: ما روي عن بلال سيناً، قال الـمزي : (مشتتهر على ألسنة النـاس ولـم يرد في (1) الكتب)

شـروط وجوب الأذان، وهسـائلـه

شـ ـ ـ أنواع اللحن:
له حالات:
الأولى : يكون بالزيادة: كزيادة حرف أو شدة أو مدّ أو إشباع الحركات .
حكم الزيادة لها حالتان في الجملة: الأولى: إن غيّر المعنى فلا يصح الأذان؛ لأنه يخل بركا بركن العبادة؛ كالخلل في سورة الفاتحة في الصالة. الثانيـة : إن لم يغيِّر المعنى فمـحل خلاف : قيل : يبطل الأذان، وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنها زيادة غير مشروعة، والأذان توقيفي، وقيل : لا تبطله، ويصح مِّ مع الكراهة، وهو مذهب طائفة من النقهاء. الثانيـة: يكون بالنقص : كنقص حرف، وترك تشديد،

حكمه له حالتان:
الأولى: إن غير المعنى فلا يصح الأذان.
الثانية : إن لم يغير المعنى فمححل خلاف : قيل : يبطل الأذان، وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن النقص كالزيادة، والأذان توقيفي، وقيـل : إن أنتص حرفاً زائداً فيصحّ؛ لأنصـن الأن الزائد لا يغير المعنى، وهو مذهب بعض الفقهاء. الثالثة: يكون بالإبدال: كإبدال حرف بحرف كقول: (االه أقبر، أسهد، قد غامت الصالة أو جامت" .

حـكــه: لا يصح؛ لأنه يـخل بركـن الأذان، وألفـاظه أركانه، ولأنه يعد من اللحن الجلي.
فـرع: بعض أهل العلم استثنى الـجاهل والعاجز عن النطق الصحيح فيصح أذانه.
 (قد قامت الصالاة) فيصح الأذان؛ لأن بعض العرب تكلموا
§؟ ـ ـ حكم التمطيط في الأذان محل خلاف بين العلماء، والصحيح كالمسألة السابقة، إن كان يـخرجه عن معناه فلا

يصح
قال أهل العلم: ("الأذان الملّحن كالملحون")، وقد ورد
 عمر بن عبد العزيز : (أذّن أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلنا فُنا")(1)؛ ؛ أي : بلا نغمات ولا تطريب.

 المشروع بتمطيطه والتطريب فيه، وفي رواية: أنه قال: (إنك

مصنف ابن أبي شيبة (YYVO)، وأصله في البخاري معلقاً عند حديث
(7•9) في باب رفع الصوت بالنداء.

معاني الآثار (T-Y)

تختال في أذانك)|(1)؛ كأنه يشير إلى التفخيم في صوته والتشدق
و التكبر .

وبعض أهل العلم قسم اللحن إلى قسمين :
الأول: اللحن الجلي : وهو ما يغيِّ المعنى.
الثاني: اللحن الخغي : وهو ما لم يغيِّر المعنى.
0؟ - يـره الأذان بالتحزين، وقيل : منـكر، ومقتضضاه
التحريم.
والأقـرب: الـجـواز، بـشـرط ألا يـدخـل فـي الـتطريـب
 يدخل في اللحن .
الشرط الخامس : أن يكون على الصفة التي جاءت بها
السُّنَّة عدداً، ولفظاً .
§؟ ـ لا يصح في قول: (احي على خير العمل)" حديث
ولا أثر، وأصبح شعاراً لأهل البدع (Y)
الشرط السادس : أن يكون باللغـة العربية، ولا يشرع بغيرها على الصحيح من قولي العلماء إلا إذا كانوا كلهم لا لا يتـكـلـمون العربيـة فيصح مـدة عـجزهـم، وهـو مـنهـب أكثر
 محذورة ونحن نكره الزيادة فيه")، السنن الكبرى (199٪) .


"أمرتكم بأمر فأتو ا منه ما استطعتم"(Y)
( هل يصح الأذان بالإشارة للصم؟
له حالتان :
1 - إن كـان فيـهـم مـن يـتكلـم فيـؤذن النـاطت، ولا يـؤذن
بالإشارة ولا يصح
Y - إن كانوا كلهـم لا يتحلمون فهـهه الـمسألة مبنية علمى حكـم اللنكر بغنير العربيـة، وهي مـحل خـلا بـيـن العـلـماء رحـمـهـم الله() و ولأن الإشـارة أصـبحت لـغـة عـاللمـيـة في هـنه

الأزمنة، ويحتمل عدم المشروعية؛ لأن الأذان بالصوت . والأقـرب: الـجـواز؛ لأن الإشـارة تـنزل مـنزلـة الـعبـارة، واتفق الفقهاء أن الإشارة المغهمة من الأخرس تقوم مقام اللفظ في الجملة؛ لأنها تبين المراد كالناطت، ورتب الفقهاء كثيراً من أحكام الأخرس على إشارته، ولأنه يجوز النكر واللدعاء بغير الـعربيـة خـارج الصـلاة للـعاجز عنـهـا ، وهـو مـذهب جـمـهور
( ( ) وقيل : لا يصح مطلقاً، وقيل : يصح لمن يعلم أنه أذان . صحيح البخاري (VYAN) .

وقيل: يـجوز مطلقاً، وهو مذهب جمّ الفـع من الفقهاء، وقيل: يـحرم، وهي أقوال داخل المذاهب الفقهية.

الفقهاء، ولأن الإشارة نوع من أنواع التر جمة، وتخريجاً على ما ذكره طائفة من الفقهاء بأنه إذا كان من حضر الـجمعة كلهـم صُم وليس فيهم من يتكلم هل يقوم أحدهم ويخطب بالإشارة أو تسقط عنهم الجمعة؟

فيها قولان، وأستغفر الله من الزلل، واله أعلم.
^\& - يـجوز تر جمـة الأذان بالإشـارة، قياساً على تر جمة معاني القرآن، وترجمة الحديث النبوي والأذكار؛ لأن الإشارة

هي نوع من الترجمة، والتر جمة نوع من الإخبار .
الشرط السابع : الإقامة؛ أي : يـجب الأذان على المقيم، لـما ورد عن أبي الدرداء من ثالاثة في قريـة لا يؤذن، ولا تقام فيهها الصلاة، إلا استححوذ

عليهم الشيطان)"(1) .
9 § - وهل يـجب الأذان على المسافر؟
له حالتان:
الأولى : أن يكون المسافرون جماعة؛ فحكم الأذان في حقهم مححل خلاف، فقيل : سُنَّة، وهو مذهب جو جمهور الفقهاء، ووردت آثار عـن السـلف في ذلك (ץ)، وورد عـن نـافع أنّ ابن
(1) مسند أحمد (•(Y|V|)، سنن أبي داود (O\&V)، وصححه الـحاكم في


 في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم، ويقول: : (إنما الأذان
 تخفيف العبادات، وقيل: واجب، وبه قال طائفة من الفقهاء، لما ورد عن مالك بن الحويرث، قال: قدمت على رسول الهَ أنـا وابـن عـتِّ لـي، فقـال لـنـا : (إذا سـافرتـمـا فـأذنـا وأقيـمـا ، وليؤمكما أكبر كما)"Y)، وحمل جـمهـور الفقهاء على أن الأمر

والراجح: الأول؛ لما تقدم.

- ه - يصح للـمسافر الاكتفاء بالإقامة دون الأذان بـا

كراهة، وهو مذهب جمهور الفتهاء، لما ورد عن علي بن أبي
 (أقام)|(艹)

- 0 - يصح للمسـافر الصـلاة بـدون أذان ولا إقامة مع الكراهة، وهو مذهب جمهور الفتهاء، وقد منع بعض السلف ترك الإقامة تعمداً (8)
جامع ابن وهب (YV०/l).
 أحداً جاء به إلا خالل ـ يعنني : في الأذان والإقامة في السفر -، وقال ون :


$$
\begin{align*}
& \text { رواه البيهتي في السنن الكبرى (19) (1) . } \\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (Y (Y ) . }
\end{align*}
$$

O O O إذا دخل مسافرون مسحداً وهم جـماعة، وقد أذّن الناس وصلوا فإنه يكتفى بالإقامة، ولهمم أن يؤذنوا ويقيموا دون مكبرات الصوت، لئلا يحدثوا تهويشاً على الناس، وهو مذهب

طائفة من الفقهاء.
الثانيـة": الـمسافر المننفرد يُسن له الأذان علمى الصصحيح،
وحتى المنغرد المقيم، وهو مذهب جمهور الفقهـاء، والدليل
 جـن ولا إنس إلا شـهـد لهه|(1) ، وقو لـه هِ راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصاله ويصلي" (٪ الـشـرط الـنُامـن : أن يـــون الأذان لـلـصــوات الـخـمـس

المؤداة؛ لأن الصحلة إعالا بدخول الوقت .
شه - حكـم الأذان للصصلاة المعضضية فمـحل خـلاف بين
العلماء، والصصحيح له حالتان:
الأولى : إن كانوا جـماعة أو منفرداً وصالاة فائتة واحلة
فـيـستـحـب لـهـم الأذان والإقـامـة، لـمـا ورد في حــيــث أبـي
 وأقـام"()" وإن اكتـفـوا بـالإقـامـة أو صـلـوا بـدون ذلـك أجـزأ؛ لأنهما للإعال م، ولا حا جة لذلك.

 (Y) (Y ( ) ) (

الثانية : إن كان أكثر من فائتة فيؤذن للأولىى ويقام لكـل فائتة، على الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب جمهور
 المشر كين شغلوا رسول اله حتـى ذهـب مـن اللـيـل مـا شـاء الله، فـأمر بـلالاً فأذّنْ، ثـم أقـام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء"(1)
 فيؤذن للأولى، ويقيـم للأولى والثثانيـة، وهو مذهـب جـهـور
 أذن، ثمم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر")، ومثله في
 00 - يشرع الأذان والإقامة في غير المساجد داخل البلد كـالمـصلـيـات والبيـت ونـحوهـا، للـفرد والـجـمـاعـة اتفـاقاً(ب)، واختلفوا في الوجوب.

والصحيح: لا يجبب، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لما
ورد في حديث الـمسيء صالته، فقال له رسول اله قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقر أ ما تيسر معك من القر آن"(£ "،

$$
\begin{align*}
& \text { جامع الترمذي (IV9)، وقال الذهبي: (اسنده صالح"، التنقيح (IY •/ •) . }  \tag{1}\\
& \text { صحيح مسلم (IV|N) ) ( }  \tag{Y}\\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (YY (Y) وما بعدها . } \\
& \text { صحيح البخاري (VOV)، صحيح مسلم (Y (Y)). } \tag{६}
\end{align*}
$$

ولـمـا ورد عـن الأسـود، وعـلعـمـة رحـمـهـمـا الله، قـالا : (اأتــــا عـبد الله بـن مسـعود في داره، فتـال : أصلى هـؤلاء خـلنعكم؟ فـتـلـنا: لا ، قـال: فنتـومـوا فـصـلـوا، فـلـم يـأمـرنـا بـأذان ولا إقامة)|(1) " وفي رواية : (ايجزئنا أذان الحي وإقامتهم")" (ץ)

07 - إذا دخل قوم المسـجد وقد انتهى الناس من الصاله فقّيـل : يـؤذن ويقام، وقِيل : لا يؤذن، وإنمـا يقام، وقيـل : لا يـؤذن، ولا يـتـام، ووردت آثـار مـن الصـحـابـة والـتـابـعـيـن، لكل قول مـما تقـدم، وعليـه اختلف الفقتهـاء، والـمسألة فيهـا سعة) (r)

- OV المؤداة، وهو مذهب جمع من الفتهاء، وهل يعاد الأذان؟ محل خلاف، و الصحيح: : عدم الإعادة. - ON ولأن العبادات توقيفية .

الأذان لغير الصلو ات الخمس : ل9 ـ الأذان للـعـيـ والكـسـوف والجـنـازة والتـراويحح
 مرة أو مرتين بغير أذان ولا إقامة)|(ڭ) و وحكي الإجماع، ولأن (Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y (Y (Y) . (1) (1)


الـمقصود من الأذان الإعـام بوقت الـمفروضة علمى الأعيان، وإجابتهم، وهذا لا يوجد في غيرها .
-


على عهد رسول اله
 الصحيح من قولي العلماء، لعدم الدليل، وعدم صحة القياس على الکسوف، لوجود سببه في عهد النبوة، وأما الجنازة فلا ينادى لها اتفاقاً .

FY ـ النـداء للتتراويح بـقول: التتراويـح يرحـمــم الله،
حكمه كما تقدم خالافاً وترجيحاً .
٪ ـ ـ النداء للوتر بقول: الوتر يرحمكم الله، حكمه كمـا تقدم خلافاً وتر جيحاً .
๕
وهي كالتالي :
أ ـ الأذان الأول يوم الجمعة :
الأذان الأول : وهـو قـبـل الأذان الـثـاني، ويـسـمى أذان


(Y) بعضهم جوّز جمع الأذان قياساً على بيانات وبلاغات وبعضهم منعه؛ لأنه اسم مصدر، والمصدر لا يجمع ولا يثنى .

ـ حكمه: سُنَّة، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، لما ورد عن السائب بن يزيد قال : (إن الأذان يوم الجمعة كان أوله
 رسول الل
 الثالث، فأذّن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك|"(1) .
 المهديين، عضوا عليها بالنو اجذ"(Y)، وللمصلحة المؤيدة للنص الشرعي، وما ورد عن بعض أهل العلم بالبدعية فهذا بعيد، لما تقدم، ولعدم النكير من الصحابة، وهو أمر مشتهر وظاهر ولئر وليس
 البدعة اللغوية والزمنية وليس الشرعية، وحمله على المراد بلـ با بلـ الدعاء إلى الصـلاة وليس الأذان فهو تكلف، وحمـل للأذان على غير حقيقته الشرعية. - وقته: عند الزوال، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وقيل : قبل الزوال، وهو قول بعض الفقهاء.

و الصحيح: لا يوجد وقت محدد له على الصحيح، وإنما



$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (O\&rv). }
\end{align*}
$$

يراعى فيه المصلحة، ولا يكون قريباً جدّاً من الزوال؛ لأن المقصود تنبيه الناس للاستعداد للصلاة؛ كأذان الفجر الأول . الأذان الثاني: ويكون حين جلوس الإمام على المنبر، وهو وقت صلاة الجمعة، وهو الذي يحرم به البيع والشراء، وهو الأذان الثاني على الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب

جمهور الفقهاءج (1)
ـ حكمه: حكم الأذان فيما تقدم (ث)، وهو مشروع اتفاقاً. . ـ الأذان الثالث: الإقامة لصلاة الجمعة.

تـنـبـيـه: بـعض النـصوص تسـمي أذان عثمـان الأول،
وبعضها تسميه الثالث، ولا منافاة، فالأول باعتبار ترتيبه الزمني، والثالث باعتبار وقت مشروعيته.
9 - يصح تعدد المؤذنين يوم الجمعة؛ ؛لأن كل أذان مستقل بذاته عن الآخر ؛ كأذاني الفجر .

المسجد الواحد، لعدم الحاجة إليه، ولو جاز أن يؤذن اثنان
فصاعداً معاً لكان الاستهام(ث) لغواً لا وجه له.

ـ ـ لا يشرع تكرار الأذان لجماعة واحدة لغير الفجر، لعدم وروده في السُّنَّة.
وقيل : هو الأول، وهو مذهبِ جمع من النقهاء.
(Y) فقيل: فرض كناية، وقيل : سُنَّة، وقيل: يسقط الوجوب بالأذان الأول. (Y) أي: القرعة.

واللدعاء وقراءة القرآن والتنتحنح وكله مصحث ، لعدم اللدليلل ، وفي ذلك إضرار بالنـاس، ولم يفعله الصححابة ولا التـابعون، وقد أنكره جماعة من العلماء.

79


أَذَّن في أَذُن الحسن بن علي حين ولَدَتْهُ فاطمةُ)|(1) ( V م مشروعية الأذان إذا خاف الجن والشيـاطين، وهو مذهب جماعة من الفقهاء، لما روي : (إذا تغوّلت لكم الغيلان فـنـادوا بـالأذان، فـإِن الـشــيـطـان إذا سـمـع الأذان أَدبـر ولـه


و الغيلان: جنس من الجن والشياطين، وهم سحرتهمم.
ومعنى تغولت: تلونت في صور، والمراد : ادفعوا شرها
بالأذان، فإن الشـيطان إذا سـمع الأذان أدبر، ويؤيـده مـا روى ابن القاسم عن مالك قال : (استعممل زيد بن أسلم على معدن بنـي سـيـمّ، وكـان معـدناً لا يزال يـصـاب فيـه النـاس مـن قبـل
(1) سنز أبي داود (010)، والترمذي (1 ( $10 \mid$ ) وصحححه، وقيل : لا يصح،

 (Y) مجمع الزوائد (Y (Y اV ) وقال الهيثمي : (ورجاله ثقات إلا أن الحسن
 قال البوصيري: رجاله ثقات، إتحاف الخيرة (• •ع)).

زاد المؤذر

الجنن، فلمـا وليهـم شكوا ذلك إليه، فأمرهم بالأذان، وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا فارتفع ذلك عنهم فهم عليه حتى اليوم، قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسمب|"(1)،

 قال : وأشرف الذي معي على الـحائط فلم ير شيئاً، فذكرت ذلك لأبي فقال : لو شعرت أنك تلق هذا لم أرسلك، ولكن إلـكا
 رسول اله

حُصَاص"|(r)
والحصاص : الضراط، وقيل: شدة العدو .
ولما ورد عن عمر بن الخطاب الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه، ولكن للجن سحرة كسحرة الإنس، فإذا خشيتم شيئًاً من ذلك فأذنّوا بالصلاة)|(N) وقيل : المراد بقوله : نادوا بالأذان : عموم الذكر، وليس الأذان الشرعي
والراجح: الأول؛ لما تقدم، ولأن الأصل حمل الكلام

$$
\begin{align*}
& \text { رواه مسلم ( }  \tag{Y}\\
& \text { ( ) مصنف ابن أبي شيبة ( } \\
& \text { وصححه ابن حجر في فتح الباري (†/ }
\end{align*}
$$

على الحقيقة الشرعية؛ لأن الرسول VI ـ وهل يشمل ذلك الرجال والنساء؟

نعم يشمل ذلك، للعموم، ولأن العلة والحكمة من ذلك دفع الجن والشياطين عن الرجال والنساء، والصغار والكبار، وهو من قبيـل الاستعاذة بذلك ونك والاستعـاذة حكـم عـام، لا يخص بها أحد دون أحد .
ما لمو VY
ذكرها بعض الفتهاء:
ـ الأذان في أذن المصروع ومن به مس .
ـ الأذان عند الحريق .
ـ الأذان لمن ضل الطريق في السفر .
ـ الأذان عند ركوب البحر .
ـ الأذان لطرد الهم والحزن .
ـ الأذان لرفع الوباء، وقد حصل في هذا العصر، وهو
بدعة محدثة . ـ الأذان عند إدخال الميت القبر .

## المبـحث الثالث

شـروط تـتملقّ بـالمؤذن، ومـسائلها

كالكافر؛ لأن العبادة لا تقبل من الكافر، وقد دلت نصوص الشريعة على ذلك.

الشرط الثـاني : العقل، فـلا يصح أذان غير العـاقل؛ كالمجننون والسكران على الصحيح من قولي العلماء، لعدم الأهلية .

الشرط الثالث : البلوغ، وضده أمران:
الأول: أذان غير المميز لا يصح، وهو مذهب جمهور
الفتهاء، لعدم الأهلية.
الثـاني : أذان الممميز يصح على الصحـيح من قولي العلماء، وهو مذهب جمهور الفتهاء، لما ورد عن عبد الشه ابن

 أ ل V
(1) الأوسط، لابن المنذر (IVv/) .

ويعتمد في وقت الصالاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولاً واحداً، نص عليه بعض أهل العلم. V Vo
 غـلـمـانـه بـالأذان، ونـص الفـقـهاء عـلـى جـعـلـهـم يـؤذنون فـو

السفر (1)
الشرط الرابع: النية: وهو مذهب جمهور الفتهاء؛ لأنه عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، فلا يصح الأذان بقصد التعليم ونحوه.
_ V7 حكم الأذان عن طريق التسجيل :
له حالتان:
الأولى : يقوم بالأذان شخص يصح أذانه وينقل الباقي في
المساجد الأخرى تسجيلاً له.
وحكمه: عمل غير مشروع.
الثانية : لا يقوم بالأذان شخص وإنما ينقل في المساجد تسجيلاً، وهذا لا يجوز ولا يصح جعل الأذان في مساجد الاند الباند من خلال التسجيل، وهو من البدع؛ لأن الأذان عبادة ويحتاج إلى نية، والـعبادات توقيفية، ولا تكون إلا من عـاقل جائز

التصرف؛ كأذان المـجنون والسكران، فأذان التسجيل لا يعتد به، فهو باطل لاغ، وجوده كعدمه.

م من يأخذ جعالً أو أجرة على الأذان وهو لا يؤذن، VV وإنما يقوم ببثه مسجلاً ففعله عمل غير مشروع، ولا تحل له الأجرة، فإن كان يفعل ذلك أحياناً فيخرج من ماله بقدره للجهة

VA ـو أذّن قاصداً وقت صلاة الظهر فتبين أن الوقت لصلاة العصر صح؛ لأن المقصود الإعلام.

الشرط الخامس : الـذكورة؛ لأن مؤذني رسول اله
كانوا ذكوراً.
ل V9 - وهل يصح أذان النساء؟
له حالتان:
الأولى : أذان النساء للرجال لا يشرع؛ بل يحرم، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لعدم وروده عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما ورد من أحاديث فهي لا تصح، ولأن الأصل في العبادات التوقيف، ولأن الأذان يشترط فيه الجهر، والمرأة لا

الثانيـة: أذان النساء للنساء يكره، وهو مذهب جمهور


ذلكك"(1)، وروي عن الـوليـد بـن جـميع عن أمه عن أم ورقـة
 نساءها)| (Y) وهو مذهب طائفة من الفقهاء، وقيل : مستحب، وبه قال بعض الفقهـاء في المـذاهب الفقهية، وأما مـا روي عن أسماء مرفوعاً : (اليس على النساء أذان ولا إقامة) فلا يصح (ب) "

 (إذا خالف صحابي صحابيّاً فلا يقدم قول أحدهما على الآخر إلا بدليل خارجي"، والمسألة فيها سعة بدون نكير .

الشرط السـادس : العدالة، وتتضمـن الأمـانة، وحكي

 للمؤذنين"(0) "، ولأنه مؤتمن يرجع إليه في الصانلاة والصيام؛ فا فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك يلك .
 الخلاصة (Y/ • • (Y) .
سنن الدارقطني (٪^^(1) ومهو ضعيف، انظر : التـحقيق في مسائل




(0) سنن أبي داود (0|V)، ومختلف في صحته، وانظر : بيان الوهم والإيهام =

$$
\text { - } 1 \text { - الفاسق وحكم أذانه: }
$$

الفـاسق في اللـغـة: مشتق من الفسقق، وهو في الأصل خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد، ومنه قولهـم: فسق
الرطب: إذا خرج عن قشره .

ويطلق علمى: الـخروج عن الطاعة، وعن اللدين، وعن
الاستقامة .
اصطلاحاً: الفاسق هو المسلم الذي ارتكب كبيرة قصداً، أو صغيرة مع الإصرار عليها بالا تأويل .

- حكم أذانه : يصح أذان الفاسق على الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لعدم الدليل الممانع، ولأن الأذان ذِكر؛ والذكر مقبول من الفاسق، وقيل : لا يصح أذانه، ولا يعتد به، وهو مذهب جمح من الفقهاء، والراجح: الأول ؛ لما تقدم .

تُتْـيـه: ولكن من قام في هذا المقام العظيم، وتولى هذا الشرف الكبير عليه أن يتحلى بصفات المتقين في حسن ديانتهم وأخـالاقهـمه، فهـو مـقـام قـد تـولاه بـلال وابـن أم مـكتـوم وأبـو
 مجاهر بكبيرة، ولا مصر على صغيرة.


الشرط السابع : العلم بالأوقات على الصحيح من قولي


الأذان الإعلام بدخول الوقت (1) .

 وهو مذهب الأئمة الأربعة؛ لأنه عبادة لا تتجزأ، ولألأن الألص الأصل

عدم الاشتراك في العبادة إلا بدليل .
1 1 ـ لو قطع المؤذن الأذان لعذر فلا يكمله غيره، وإنما
يستأنف من يؤذن بعده، وهو مذهب الأئمة الأربعة، لما تقدم.
وقيـل : يـكـمـلـه غـيره، وهـو مـذهـب بـعض الفـتـهـاء؛
كالاستخلاف في الصالة.
و الر اجح: الأول؛ لأنه لا يصح الاشتراك في الركن ؛

المستخلَف يكمل الفاتحة أو يستأنف؟
يستأنف؛ لأن الفاتحة لا تتجزأ، فكذلك الأذان؛ لأنه
ركن لا يتجزا . .

الشرط التاسع: القيام حال الأذان ليس شرطاً ولا واجباً على الصحيح من قولي العلماء؛ لعدم الدليل الصحيح الصريح على ذلك، وقيل : يجب، وهو مذهب بعض الفتهاء. (1) وبعضهم جعله من الصفات الدستحبة.

والر اجح: الأول، والأفضل فعلـه قائمـاً؛ لأن مؤذني

ر ـ ح حكم أذان الجالس :
له حالتان:
الأولى : إن كان لعذر فيصح اتفاقاً، وورد عن الدحسن
 فأذّن وأقام وهو جالس قال : وتقدم رجل فصلى بنا ونا وكان أعرج أصيبت رجله في سبيل الها تعالى"(1)

الثاني: إن كان لغير عذر فيصح على الصحيح على من قولي العلماء؛ لما تقدم.
ي ـ يـجوز الأذان قائمـاً وقاعداً في الطـيـارة والقطـار





$$
\begin{align*}
& \text { (Y) المصدر السابق (Y) (1917). } \\
& \text { المصدر السابق (1910) (1917) } \tag{r}
\end{align*}
$$

(£) نسير بن ذعلوق الثوري، أبو طعمة الكوفي: تابعي صدوق، من الـو الرابعة،


$$
\begin{align*}
& \text { تاريخ الفسوي (1) (1) . } \tag{0}
\end{align*}
$$


يؤذن على برذون)|(1) .

العلماء؛ لما تقدم.
الشرط العاشر : الطهارة ليست واجبة على الصحيح من

 ذكر الله تعالى، ولأن المقصصود من الأذان، هو الألان الإعلام، وهو وهو حاصل من الجنب. وقيل : تجب الطهارة من الحدث الأكبر، ولا يصح أذان الجنب، وهو مذهب بعض الفقهاء، لما ورد عن المهاجر ابن الـن



 صحته، ، وإن صح فيحمل على الكراهة لا التحريم والمنع (1) تاريخ البخاري (1 (1 (1 (1) )




فإن قال قائل : كيف يدخل الجنب المسجد، وهو ممنوع منه؟
 رجالاً من أصحاب رسول الله مجنبون؛ إذا توضئوا وضوء الصا(ة)|") ، ولعموم الحاجة، ، ولأن مكثه يسير، واليسير مغتغر في الشريعة في الجملة، وهو مذهب جمع من الفقهـاء، وقّيل : لا يـجوز للـجنب دخول المسـجد، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

والر اجح: الأول؛ لما تقدم.
1 ـ أذان الـمـحـدث حـدثاً أصغر يـصح اتفـاقـاً، لعـدم الدليل الصحيح على المنع، واختلف في الكراهة. و الأقرب: عدم الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليـل، ولا دليـل عـلـى ذلـك، وأمـا حـديـث (الا يـؤذن إلا

متوضئ" فلا يصح مرفوعاً(Y)
N7 - رفع الصوت ـ شرط ـ بقدر ما يحقق المقصود من إعـلام النـاس بـالأذان، سواء كان لدحاضرين أم غائبينن، وهو مـذهب جـمهور الفـقـهـاء؛ لأن الـمقـصود مـن الأذان الإعـام بدخول الوقت، وقيل : سنة، وهو مذهب جمع من الفقهاء. ( ( ( ) سنز سعيد بن منصور (Y\&T)، وصححه ابن كثير في تغسيره (Y/ (Y/ (Y) .



NV رفع الصوت، وهو مذهب جمهـور الفقـهاء، وإن رفع فيجوز ليشهد له من يسمعه .

M


19 - لو أذّن المؤذن عبر جهاز المكبّر وفي أثناء الأذان
تعطل فهل يستأنف الأذان؟
مبني على الخالاف في اشتراط رفع الصوت.
فـرع: حكم الأذان في الدول التي تمنع الجهر بالأذان؟ 1 - حكمه حكم الأذان في بلاد المسلمين، ونوع البلد

غير مؤثر .
Y - الجهر مبني على الخلاف في اشتراط رفع الصوت.
(1) خلق أفعال العباد، للبخاري (07). المريطاء: هي ما بين السرة والعانة.

المبـحث الرابع
الصفات المستتحبة في المؤذن، ومسائلها

- 9 ـ أن يكون المؤذن صيِّتاً، حسن الصوت، فصيحاً،
 أندى صوتاً منك)"(1) ، ولأنه آرق لسامعه.

ومعنى أندى : أي: أرفع وأعلى، وقيل : أحسن وأعذب،
وقيل : أبعد .
فْـرع: والضـابط في هـا : أن يسـمـع الـجيران، وإلا لـم
يصب سُنَّة الأذان؛ لأن القصد من الأذان الإعالام .
91 - أن يـكون عـالـماً بـالـسُّنَّة، وأحـكـام الأذان، وقـال



- 9 - أن يكون مستقبل القبلة، وقد انعقد الإجماع على

ذلك، ولفعل مؤذني رسول الله


- صحيح
(Y) الصالاة، للفضل بن دكين (190).

فْرع: إن أذّن لغير القبلة فيصح متعمداً أو جاهحلاً ؛ لـما
تقدم
ش
انتشار الصوت، وقد انعقد الإجماع على ذلك، ولفعل مؤذني
رسول اله
فُرع: إذا كان يؤذن من خالال الوسائل الحديثة فلا يقال يستححب أن يصعد على مكان مرتفع؛ لأن الارتناع وسيلة، وليس غاية.
§ 9 - إذا تزاحم أشخاص في الأذان فمن المقدم؟
أ - يقدم الأفضل في الصفات السابقة .
ب - ثم الأفضل في دينه وعقله، لمـا روي: (اليؤذن لكم

- خيار كم")

ج - ثم من يختاره الجيران، فإن تساووا أقرع بينهـما ،
لقوله
أبي وقاص
الأذان(艹) وقيل : وقيل تقدم القرعة على رضا الجيران .
(1) (1) سنن أبي داود (•O9)، مشكاة المصابيح (1119) (1) ).



د ـ وهل لمن بنى المسجد حق في الاختيار؟
فيه قو لان : وإن شرط ذلك فقوله مقدم كالوقف. .

هـ - وهل ابن المؤذن له حق بعد أبيه في الأذان وبذلك يقدم على غيره؟
فيه قو لان : والأقرب: عدم الأحقية في ذلك.

لطيفة : قال الواقدي : (اكان أبو محذورة إلى أن توفي سنة تسع وخمسين، فبقي الأذان في ولده وولد
 عام r•V للهجرة.

وورد في ترجمة سعد بن عائذ المؤذن مولى عمـار ابن


 عهد الإمام مالك
اللَّهُمَّ اجعل في ذرياتنا العلم والصلاح نسلاً بعد نسل،
وجيلاً بعد جيل .

家

$$
\begin{align*}
& \text { سير أعلام النبلاء (11^/r (1) }  \tag{1}\\
& \text { الطبقات، لابن سعد ( } \tag{r}
\end{align*}
$$

المـبـحث الخامـس

صفات الأذان، ومسائله

الأولى : الأذان خمس عشرة كلمة: وهو تربيع التكبير ثم
تثنية بقية الألفاظ عدا كلمة التوحيد فواحدة، بدون ترجيع، وهو
مذهب جمع من النقهاء، وهو أذان عبد الها بن زيد(1)"، وهو ما يسمى بأذان بلال

الثانية : الأذان سبع عشرة كلمة، وهو تثنية التكبير في
أوله، وترجيع الشهادتين، وهو مذهب جمع من الفقهاء.
الثالثة: الأذان تسع عشرة كلمة، وهو تربيع التكببير
 مذهب جمع من الفقهاء.

وهي من قبـيـل التتنوع، فبـأي نوع حصـل الأذان صـح،
ويعـمل بكـل صفة أهـل قطر من أقطار الـمسلـمـين اليوم، ولا
إنكار فيها ، وقد عمل بها المسلمون بدون نكير .

 لابن الملقن (ک/ヶ)

فْـرع: ويـنبـنـي عـدم مـخـالـفـة أذان البـلـد، كـمـا ســـأتي
بإذن الهـ .
米 الترجيع في الأذان:
وفيه مسائل :
90 ـ صفته: أن يكرر الشهادتين سرّاً يخفض بهما صوته
ثم يعيدهما رافعاً صوته.
97 ـ حكمه: سُنَّة على الصحيح من قولي العلماء، وهو
أذان أبي محذورة(1)، وهو مذهب جمع من الفقهاء، وأما أذان بالال فلا ترجيع فيه() "، وهو من السنن المأثورة الـمهجورة، والسُّنَّة إذا هـجرت ونُسيت، تعلّمّ للناس وينبهـون عليهـا قبل فعلها، حتى لا تنكر، ويحصل اضطراب وتهويش على الناس، وقيل : مباح، وهو مذهب جمع من الفقهاء.
فُائـدة: (الحكممة في اختتصاص الترجيع بالشهادتين تَذَكُر إخفائهما في أوَّل الإسلام ثم ظهورهما فني ذلك نعمة ظاهرة") .

9V الدعاء إلى الصالة مرة أخرى بعد الحيعلتين.

صحيح مسلم (rV9).

11 ـ صفته: قول: الصالة خير من النوم مرتين على

 الصلاة خير من النوم"(ب)

- 99
 لـحـديـث بـلال

 قال: الصالاة خير من النوم، الصالاة خير من النوم، اله أكبر اله
 الفقهاء، وهو ضعيف.

$$
\begin{aligned}
& \text { وقيل : مرة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { وعدم اعتباره، أو لكونه حصل الخالاف بعد الإجماع . وعلا }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { أبي شيبة (Y)TT) } \tag{0}
\end{align*}
$$

مراسيل ابن المسيب، مصنف عبد الرزاق (1) (1) ) .

والراجح: الأول؛ لما تقدم.
 والإقامة بقول حي على الصلاة ونحوها، وهو بدعة عند جمهور

1ـ1 ا إذا ترك المؤذن التثويب ناسياً أو متعمداً فيصح أذانه؛ لأنه سُنَّة، ولا يستأنف؛ ؛لأنه سُنَّة فات محالها .

ا نياماً على الصحيح من قولي العلماء؛ كالديعلة.
r ا 1 ـ ـ يكون التثويب بعد الحيعلتين على الصحيح من

 في أذان الفجر : حي على الفلاح، حي على الفلاحّ النى، فليقل :
 \& \& 1 ـ هل التثويب في الأذان الأول أو الثاني؟
 (وإذا أذّنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم)|"٪)؛
= وابن السكن في تلخيص الحبير (1/ ا/ ( $1 \mathrm{Nv} / \mathrm{r}$ )
سنن الدارقطني (9£0)، البدر المنير (rov/ro).
 (Y) (Y) وند أحمد (

فالـمراد الأول النذي يـدخـل بـه الـوقت، وسـمـاه الأول بـاعتبـار
الإقامة تسمى أذاناً، لحـديث: (بيـن كل أذانيـن صلادة)"(1)،
ولحديث عائشة

عند النداء الأول قالت: فوثب فأفاض علي عليه المّاء الماء وإن ملم يكن

 النبي خير من النوم، الصاله خير من النوم") فأقرت في تأذين الفجر،
 الـصـاله، فـيـكـون عـنـد دخـول الـوقـت، والـتـثويـب دعـوة إلـى الــصـالاة، وأمـا الأذان الأول فـفــائــنـهـ: مــا ورد عـن ابـن
 ليو قظ نائمكم، وليرجع قائمكم"|(ع) .

 (Y) سنز ابن ماجه (Y) (Y)، قال في الزوائد : إسناده ثقات: إلا أن فيه
 المسيب صحاح عند الإمام أحمد وعلي بن المن المديني، ونقل الربيع المنيع عن الشافعي أن إرسال سعيد بن المسيب عنده حسن. البدر المنير . $(\mu \circ \wedge / \mu)$


011 ـ التثويب في غير الفجر غير مشروع على الصحيح
من قولي العلماء(1)، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لما فـا روي:
(الا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر)"(٪) وقال ون

الظهر أو العصر فقال لـمن معه اخرج بنا فإن هنه بدعة|"() ، ولأن الأذان عبادة، والعبادات توقيفية.

أحكام الالتفات في الأذان ومسائله :
1 1 1 ـ حكـم الالتفات في الحيعلة: سُنَّة، وهو مذهب
جمهور الفقهاء، وله صفتان:
1 - أن يقول: (احي على الصالاة، حي على الصلاة)"،
يميناً ثم يقول: "(حي على الفلاح، حي على الفلاح" يساراً.

- Y
("حي علمى الصـلاة يساراً)، ثـم يــول : (احي عـلى الفـلاح مرة

الا - ا إذا أذَّن المؤذن في مكبرات الصوت فلا يلتفت؛
لأن القصد من الالتنات الزيادة في انتشار الأذان، ولا فلا فائدة


(Y) (Y (Y (



1 1 1 ـ ما الذي يلتفت من الجسد؟
يلتفت بما يحقق انتشار الصوت على الصحيح من قولي
العلماء، سواء بالرأس وحده أو بالرأس مع الجسد ．
1－9 ـ وضع الأصبعين في الأذنين حين التأذين أو جعل اليدين على الأذنين مضمومة الأصابع كله يصح ما دام يتح الا معهمما انتشار الصوت، وهو محل اتفاق بين أهل العلمم، وقد ورد الأمران ：
 بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال ：（إنه أرفع لصوتك）＂（ץ）
وورد عـن هشـام بن حسـان، عن الحسـن ، وابن سـيرين ：（أن

وورد عن ابن عمر أنه كان لا يفعله（0）
الثاني ：يـجعل يديه على أذنيه مضمومة الأصابع؛ لما ورد
عن ابن عمر ڤِّ⿰亻⿱丶⿻工二又
مع كفيك مضمومة على أذنيك）＂（7）＂
（1）（1）



（
 فتح الباري، لابن رجب（٪（٪））．
" " ا إذا كان في إحدى يـديه علـة فيشرع بالأخرى،
ونص عليه جماعة من الفقهاء.
111
 للأذان كله، وليس في الحيعلة فقط.
( IIY ـ الحكمة من جعل الأصبع في الأذنين :
أ ـ زيادة في رفع الصوت.
ب ـ ليكون علامة يعرف بها من به صممه، أو بعد عن
المؤذن أنه يؤذن .
شا ـ ا هـل يقال بوضع الأصابع في الأذنين مع وجود
مكبرات الصوت؟
يقال فيه كما قيل في الالتفات.
ع 11 ـ هل يرفع وجهه إلى السماء حين الأذان؟

إلى انتشار الصوت فيرفع، وإذا كان مع مكبرات الصوت فلا حاجة لفعله بل يضعفه.

$$
110 \text { ـ هل الأذان يكون بالجزم؟ }
$$

تعريف الجزم: هو أن يسكن الحرف الأخير ولا يعربه. وقيل : هو أن يقف المؤذن عند نهاية كل جملة من جمل الأذان، ولا يصل الجملة بالتي بعدها، لأجل أن أن يسمعه أكثر

الناس وهو أطول، واستشى بعضهم التكبير فقال : يوصل. وقيل: عدم المد، وقد فسَّره النخعي بذلك.

I 117 ـ حكمه: مستحب، وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه أدعى لانتشار الأذان، وورد عن إبراهيم النخعي
 في المرفوع، والموقوف ضعيف . فُرع: التكبير يكون بالوقف أفضل، وهو أن يفصل كل تكبيرة عن التي بعدها، وهو مذهب جمع من الفقهاء، ويجوز الوصل .

فُرع: إذا أراد الوصل بين التكبير أو بين التكبير والتشهد فهل يسكن الراء أو يفتحها أو يضمها؟

فيها خلاف بين العلماء رحمهم الهه:
والر اجح: التسكين على إجراء الوصل مجرى الوقف، وأن الأذان سمع موقوفاً غير معرب في مقاطعه كحي على الصـلى الصلاةٌ،
 الفتح، ووجه الفتح عندهم: :لالتقاء الساكنين، وقيل : حركة همزة الوصل نقلت إلى الراء، ونوقش : بأن في ذلك تكلف . (1) (Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y (Y) (Y) (
 (Y) وبعضهم خطّأ التسكين وضعفه.

، ـ ـ IIV

 إعلام البعيد، ولأن في الترسل في الأذان معنى يـحصل بـل الانـ الفرق بين الأذان والإقامة.
11^ ـ ليس للمؤذن أن يخالف أذان البلد في أحكامه؛ لأن الأذان مرتبط بالآخرين، وقرره بعض الفقهاء، وخاصة إذا ترتب على ذلك مفسدة وفتنة، وأما إذا أمن ذلكا لانك، وعرف الناس الحكم الشرعي، وكان الفعل له دليلاً معتبراً فلا بأس .

 الأذان، والإمام هو صاحب الولاية في المسجد، وقرره بعض

## 家

(1) سنن الترمذي (190)، السنن الكبرى، للبيهتي (1/•• (1)، الكامل، لابن


المبـحث السادس
أحكام قول: ألا صلوا فيُ رحالكه، ومسائله

ا ا ـ يشرع قول: ألا صلوا في رحالكـم حين نزول
المطر، في الحضر أو السفر، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لما

 رسول الهَ وِّ

 ابن النحام، قال : كنت مع امرأتي في مرطها في غداة فـراة باردة فنادى منادي رسول اله قلت: لو قال رسول اله (الصالة خير من النوم قال: : (ومن قعد فلا حرج)")|")
(1) (1 (1 جنان: هو جبل بتهامة، وقيل : هو على بريد من مكة وقيل : بينه وبين

مكة خمسة وعشرون ميلاً .
(Y) الرحال: المنـازل والـدور والمـساكن، جـمع : رحل، وسواء كانت من

حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو الو وبرٍ وغيرها ها
 ( ( ) (
| |Y| ـ هل يقولها الممؤذن في غير الأذان العام كأذان المسافر والمتنزه؟

الـجـواب: لا ؛ لأن الـمقصـود دعوة الـنـاس لـلمـسـاجـد والجمعات، وأما من أذن لنغسه ومن حوله فلا، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً .
ال ا ـ يشرع أن يقولها المؤذن في أوقات الجمع وغير
 والبرد الشـديـد وانتشـار الأوبئة إذا خيف خـوفـا الـعـدوى، وغـير ذلـك مـن الأعـذار الـعـامـة، الـتـي لا تـخصص الأفراد، أو من لا يرى الجمع على مذهب بعض الفتهاء فينادي (1)

ار إ ـ إذا كـان الأذان فقط في الـمسـجـد، ولا يسـمع خـارج المسجدن، كما هو الـحال في بعض الدول التي تمنع
 رحالكم، لعدم الفائدة.
ا ا الصـلاة في الرحال هي كلمـة أريد بهـا التنببيه
=
 مردودة، ورواه الطبراني من طريق آخر رجالها رجال الصحيح"، المجمع (
(1) انظر : كتاب أحكام ألا صلوا في رحالكمم، للمؤلف.

كالتثويب، وليست من الكلمات الأصلية في الأذان، واختاره جمع من العلماء.
1Y0 ـ هل تكون هذه اللفظة بصوت وأداء يختلف عن
بقية ألفاظ الأذان؟
الأقرب: لا؛ لأنه لا يوجد دليل يقتضي ذلك، وإن كانت ليست جملة أصلية، ولم أجد قائلاً يقول بالاختلاف، وإلا لا لزا لانم كذلك التنويب.

اMY ـ الألفـاظ التي تقـال: (اصلوا في رحالكـم، ألا
صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، الصالاة في الرحالهى . لا I YV


فلا تصح بغير العربية إلا للعاجز عن العربية.

 بين ألفاظ الأذان لا يعود عليه بالبطلان، وهو محل اتفاق بين الفتهاء، ويكره لغير حاجة.
 لورود الأدلة بالأمرين، وورد عن عمرو آن بن أن أوس أنه قال : أنبأنا رجل من ثقيف، أنه سمع منادي النبي مطيرة في السفر - يقول: (احي على الصاة،، حي على الفلاح،

صلوا في رحالكم"(1)

*     * ـ ـ يشرع أن تقال بعد الحيعلة جمعاً بينهما، وهو مذهب طائفة من الفتهاء، لـما تقدم من الدليلـ في المسسألة السابقة، وقّيل: تقال بدل الحيعلتين، وهو مذهب جمع من

الفقهاء.
والمسألة واسعة ومحتملة.
||| ا
الصحيح؛ لأنه هو الذي يدخل به الوقت.
ا I Y
قبله، والأفضل جعلها قبل التكبير، واله أعلم.
شّا - وتقـال مرة واحـة أو مرتين كمـا ورد في ذلك،
ولا يزاد على ذلك، وقوفاً عند النص .
๕ عا - يقول الممردد للأذان حين سماعهـا : لا حول ولا
قوة إلا بالهه، وهو مذهب جمع من العلماء؛ كالحيعلة؛ لأن كاّوً
منهـما دعاء، وطلب العون من الله ليس فقط في الذهـاب إلى
المسجد بل حتى في القيام بها وأدائها كما يجب وينبغي، وإن
قال مثله فهو له وجه : لعموم حديث : ("فقولوا مثل ما يقول") ، وكالتثويب؛ لأن كلّاً منهما كلمات ليست أصيلة في الأذان .
(1) مسند أحمد (10६rK)، وسنن النسائي (TOH)، قال الأرنؤوط: (إسناده صحيح"، مسند أحمد (Y (10\& ) ).

هبا - لا تقال : ألا صلوا في رحالکم في الإقامة، وما
 كان يوم غيـم ومطر أذن وأقام، ثـم قال: الصهاة في الرحال"
(1)

و
له حالات :
1
إلا إذا كان خرو جه لحاجة أو جماعة أخرى.

- Y إذا كـان لـيـس مـعـه أحــل ولـن يـخـرج إلى جـمـاعـة

أخرى؛ فالأفضل أن يصلي بالمسجد، وهل يـجب عليه؟
الأقّرب: عـدم الـوجـوب؛ لأن الـمتعصود مـن الـنهي عـن
الخروج بعـد الأذان حتى لا تفوته الجماعة، ولذا قالوا يـجوز الـخروج لأجـل جـمـاعـة أخرى، ولأن الـمسـجـل وسيـلـة لإقامـة

الجماعة فيه، والمقاصد تزول بزال الوسائل .
فإن قال قائل : أليس النص في الننهي عن الخروج بعـ
الأذان عام؟
فالجو اب: :بلى، ولكن العام هنا مخصوص بالعلة أو مـا
يسمى بأثر العلة في دلالة النص .
(1) جزء لوين (VN) وفيه : سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف ومتروك، وعنده



تـتبـيـه : وفي هذه السَّنة من عام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من شـهر رجـب، أصيب العـالـم بـوبـاء يسمى كورونـا، وأفتى جمع من العلماء ـ مع خـلاف حصل بين أهـل العلم بإغلاق المساجد خوفاً من انتشار الوباء بين الناس، وأن تقام الصـلوات في البيـوت(")، ويرفع الأذان في الـمـسـاجـد : (ألا صلوا في بيوتكم"، ، واستجدت مسائل، وحصل فيها خلاف بين أهل العلم.

## ومن المسائل :

وا IrV ـ هل كلمة: ألا صلوا في الرحال، تقال ما دامت المساجد مغلقة، والناس على علم بذلك؟ الجواب: نعم، تقال؛ لأن العذر قائم، والحكم يدور مكا مع العلة وجوداً وعدماً، وقياساً على التثويب.
را ـ ـ هل يقولهـا المـؤذن في غير الأذان العام كأذان المسافر والمتنزه؟

الـجـواب: لا ؛ لأن الـمقصـود دعوة الـنـاس لـلـمسـاجـد والجماعات، وأما من أذن لنفسه ومن حوله فلا ، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً .
(1) وحصل خلاف في إقامة الجمعة فقيل : تصلى في البيوت، وقيل : تسقط، وتصلى ظهراً في البيوت، وقيل : تصلى في بعض المساجد المد بعدد قليل، ويصلي الناس خلف المكبرات والمذياع في بيوتهم، وهذا قول شاذ.

## المبـحث السابع

الافقتّيات على المؤذن الراتب في الأذان، ومسسائله
 يختص به دون إذنه.
الراتب: هو الشيء الثابت والمستقر .
"عا ـ حكـمه: لا يـجوز لأحد أن يفتات على المؤذن الراتب فيؤذن مكانه من غير إذنه؛ لأن الحق له، إلا إذا تأخر

 فلا يعتدى عليه، ودفعاً للمفاسد المترتبة على ذلك. اء1 - إن أذّن غير الراتب مع وجود الراتب بدون إذنه أو
 على الفساد، وتحريم الأذان في مسجد له مؤذن راتب بلا بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الأذان؛ ؛لأن هنا الانـا التحريم الانم يعود إلى معنـى خـارج عن الأذان، وهـو الافتيـات علـى الـمؤذن،

 وعذر، وفي صحة الصاة خلاف.
 للمؤذن أن يقطع أذانه؟
يصح أذانه، ولا يقطعه؛ كمن تقد ادند على الإمام الرا الراتب فصلى بالناس من غير إذنه، فلا يقال بقطع الصالاة، ولم أجد قائلاً به فيما وقفت عليه، وإن كان الفاعل متعمداً فيأثم. شّ§ ا ـ وهل يعاد الأذان من المؤذن الراتب؟
 نظر؛ ؛لما يترتب على ذلك من تهويش واضطراب ومفسسدة، ولأن المقصود قد تحقق، وهو إعلام الناس بالأذان .

## 宣


§؟ § ـ تعريف الترديد：هو أن يردد المستمع الأذان مع المؤذن وراءه جملة، جملة، ويسمى إجابة المؤذن． ٪ミ1 ـ فضائل ومغانم الترديد مع الأذان：
 رسول اله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الهَ يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطهه）｜＂（1）
Y ـ ع عن عبد اله بن عـمـرو بن العاص
 صلوا علي، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً،
 لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمـن سأل اله لـي
الوسيلة حلّت له الشفاعة)|(Y).

والمراد بالشفاعة الـخاصة، فإن كان ممن يدخل النـار


$$
\begin{align*}
& \text { صحیح مسلم (ケへ६) . } \tag{Y}
\end{align*}
$$

بذنوبه شفع له في إخر اجه منها ، أو في منعه من دخولها، وإن لم يكن من أهل النار فيشفع له في دخوله الجنة بغير حساب، أو في رفع درجته في الجنة.
 رسول اله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عـبده ورسوله اله ، رضيت
 وفي رواية : (امن قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن
 ورسوله، رضيت بالهّ ربّاً وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبيّاً، غفر الشا له ذنبه)|(Y)
 (إذا قال المؤذن: الها أكبر اله أكبر، فقال أحدكم: الها الها أكبر الشّ


 قوة إلا بالهّ، ثم قال: حي على الفلاح، قال : لا حول ولا قوة الا إلا بالهّ، ثم قال : اله أكبر اله أكبر، قال : اله أكبر اله أكبر، ثم


مسند أحمد (Y) (1070)، وابن ماجه (I (YV)، وقال الترمذي: حسن صحيح
غريب (• • (Y) .

قــال: لا إلــه إلا اله، قــال: لا إلـه إلا الهَ مـن قــلـبـه دخـل (1) (1)

- ع عن جابر



لـ قولي العلماء، وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن النبي عندما سمع الأعرابي يؤذن فلما كبّر قال : (اعلى الفطرة)، فلما



 للأمر بالترديد في قوله: : (فقولوا مشل ما يقول) . ونوقش : بأن الصارف عن الوجوب ما تا تقدم. وقفة :
ينبغي للمسلم ألا يغفل عن هذه السُّنَّة، ونجد وللأسف


$$
\begin{align*}
& \text { (Y) صحيح البخاري (Y) (Y) }  \tag{1}\\
& \text { ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y) (Y (Y) . } \\
& \text { صححيح مسلم مسم ( } \\
& \text { معجم الطبراني ( (90.1). } \tag{0}
\end{align*}
$$

يستمر في كلامه من غير حاجة، أو ينشغل بكلام لا طائل من ورائه، ويغفل، ويزهد فيها، ولا شك أن هذا من الغفلة النّا فعلى

 ويكون قدوة لهم.
وكان كثير من طلبة العلم والعلماء إذا كانوا في شغل أو حديث بل وجاءهم من يستفتيهم وأذّن المؤذن توقفوا، ورددوا مع الـمؤذن، ثمم واصـلـوا بـعـد ذلكـ، فعـن ابـن جـريـج قـال: (احُحّثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة)|"(1) . وهذا كله حرص على اغتنام الأجور، وتطبيق السنن،
 والتوفيق توفيق، والـحرمان حرمان وخذلان، وكل وكل ذلك يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، فكيف في زمن الغربة والغفلة؟! كيف يفرط مسلـم في سببٍ يسـير يؤدي بإذن الهُ إلى الشفاعة والمغفرة والجنة؟!
 لَّعَ آلْحْحِينِينَ
ونسأل الهّ أن يعينا على أنفسنا وعلى طاعته وذكره.
وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، قال : (اكنا عند
(1) مصنف عبد الرزاق (1) (10).

ابن عباس رضي الهّ تعالى عنهما، في المسـجد بالطائف أنا وعكرمة، وميمون بن مهران، وأبو العالية وغيرهم، رضوان الشا اله
 فبكى ابن عباس، واحمرت عيناه، فقال له أبو العالية: يا ابن عم رسول الشا مـا هـا البكاء، وما وما هـذا الـجزع، فإنـا نسمع الأذان ولا نبكي، فبكينا لبكائك؟ قال ابن عباس رضي اله تعالى عنهما : لو يعلم الناس ما يقول المؤذن ما استراحوا ولا -نامو|)

ا ا ـ تقال الأذكار السابقة بشرط الترديد مع المؤذن

 ابن عمرو
^\& ا ــ كيفية الترديد كالتالي :

أولاً: اتفق الفقهاء على أن يقول النـو المستمع مثل المؤذن
حتى آخر الشهادتين
 إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ورن فلا قوة إلا بالهّ، وهو مذهب
 قال: قال رسول اله
(1) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، للسمرقندي (AVY)

فقـال أحـدكـم: الش أكبر الش أكبر ، ثـم قـال : أشـهـد أن لا إلـه إلا اله، قال: : أشهد أن لا إله إلا الها ، ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الشا ، ثم قال : حي على اله اله اله

 أكبر، قال: اله أكبر اله أكبر، ثم قال : لا إلثه إلا الله، قال : لا (إله إلا الله من قلبه دخل الجنة)|(1)
¢ إ ـ هل هل يجمع بين الحوقلة والحيعلة؟
لا يـجمع بينهما على الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب جمههور الفتهاء؛ لأن حديث عمر بن الـخطاب مخصص لحايث عبد اله بن عمرو نِّكِّ
فُرع: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل : "المـا قال المؤذن: حي على الصالة، حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم، ثم قال : هكذا سمعنا نبيكم فـائـدة: (او المنـاسبة في جواب الـحيعلة بالـحوقلة: : أن الحيعلة دعاء، فلو قالها السامع لكان الناس كلهم دعاة، فمن يبقى المـجيب؟ فـحسن من السامع الـحوقلة؛ لأنها تفويض محض إلى اله

$$
\begin{aligned}
& \text { تقدم تخريجه . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وكذا في سنن النسائي (TVV) . }
\end{aligned}
$$

$$
\text { - } 10 \text { - متى يردد؟ }
$$

يردد وراء المؤذن جـملة جملـة، وهو محـل اتفاق، ولا
يشرع قبله على الصـحيح، وهو مذهـب جـهـور الفقهـاء؛ لأن
الشارع قال : (افقولو |)"، و الفاء للتعقيب.
 ذلك على الصححيح من قولي العلماء، لما تقدم .
( ا 1 OY وقت التترديل بعد الأذان؛ لأنه لا يسمى مؤذناً حتى يفرغ من أذانه، وقد شذذه جماعة من أهل العلم .

شه ا - ويقول عند التثويب كقول المؤذن على الصحيح من
قولي العلماء، لعموم النصى: (افقولوا مثل ما يقول)" ، وآما قول:
صدقت وبررت فالا أصل له، كما قال بعضى أهل العلم(1)
§ 10 - ويـتـول عـنـد التترجـيـع كـمـا يـتـول الـمـؤذن عـلى
الصححيح من قولي العلماء، لعموم النص.
100 - يردد من وجبت عليه الجماعة، ومن لم تجب من
الرجال والنساء وغيرهمّ، لعموم النصى.
107 - من أدى الصحلاة الحاضرة أو جمع بين الصالاتين
ثم سمع المؤذن يؤذن للصحلة فهل يردد؟
(1) كشف الخفاء ( 1 ( 1 ) ، ومعناه: صدقت في دعواك إلى الطاعة، وصرت بارّاً، دعاء له بذلك، أو بالقبول، الأصل : بر عملك فـك

فـيـه قـولان، والأقرب: يـردد، وقـد نـص عـلـيـه بـعـض الفقهاء، لعموم النص، ولأن الصانلاة الثانية في حقه جائزة، وتكون نافلة .
loV وسطه أو آخره ولم يسمع البعض أو أدرك آخره فيجيبه في ما سمع، وما لم يسمع لم يجب على الصحيح من قولي العلماء، وهـو مـنهـب طـائنـة مـن النغقهـاء، لـحـديـث : (إذا سـمـعتـم المؤذن..")، فعلق الترديد بالسماع.

10^ ـ إذا رأى إنسان المؤذن يؤذن ولكنه لا يسمع شيئاً
فلا يردد؛ لأن العبرة بالسماع لا الرؤية .

109 - الأصم لا يردد ولو رأى حركة شفتي المؤذن. -17 ـ الأصـم إذا رأى من يؤذن بـالإشـارة، فإنـه يردد؛ لأن الإشارة تقوم مقام العبارة، كما تقدم، والهة أعلم.

171 ـ الأصم إذا رأى من يترجم الأذان بالإشارة فإنه لا يردد؛ لأنه حكاية للأذان وترجمة، وهو مقتضى مذهب جمع من الفقهاء.

والأقرب: أن الـترديـد لـه وجـه؛ لأنه يـنــل لـهـم الأذان مباشرة كالأذان المباشر عن طريق الأجهزة، فكل منهما نوع من ان الو النقل، واله أعلم، والمسألة محتملة .

ITY ـ كيفية الترديد من الأصم أو مقطوع اللسان؟ يـترأ بـــلـبه، ولا يـحرك لسـانهه، وهـو مـذهـب جـمهـور الفقهاء؛ لأنه لا فائدة من التحريك، ولا ولألألأن الإلزام ولام يحتاج إلى ولى دليل، ولأن حركة اللسان وسيلة للفظ وليست مطلوبة لذاتها، ، ولأن الواجب يسقط عند العجز، وقيل : يحرك لسانه، وهو مذهب جمع من الفقهاء.

 يسقط بسقوط المعجوز عنه. شا 1 - إذا سمع الممؤذن يؤذن ولكن لا يفهـم مـا يقول لبعده فلا يردد، لحديث : (افقولوا مثل ما يقول)" وهنا لا يدري ما يقول .
§ 1 - إذا اختلطت أصواتهم ولم يتبين شيء فلا تستحب
الإجابة على الصحيح من قولي العلماء، لعدم السماع البيّن.
170 ـ لا بد في الترديد من التلفظ؛ لأن القول لا يكون
قو لاً إلا بالتلفظ، لحديث: (افقولوا مثل ما يقول) .
177 - إذا سمع أكثر من مؤذن في وقت واحد فيردد مع
 آخر فيردد على الصحيح، وهو مذهب جممع من أهل العلم، لعموم النص .

ITV - إذا أذن المؤذنون سويّاً في وقت واحد، وانتهى بعضهم قبل بعض، وردد مع أحدهم حتى انتهى، فله أن يردد مع من لم ينته، ويكمل معه من حيث سمعه .
171 ـ على القول بوجوب الترديد هل يردد مع كل مؤذن؟
هذه المسسألة مبنية على المسـألة الأصولية هـل الأمر
المطلق يقتضي التكرار أو لا؟ وهل الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار أو لا؟
لا يقتضي التكرار إلا ما دل الدليل عليه على الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين، فتبرأ الذمة بفعل متتضى الأمر مرة واحدة.

179 ـ لا يردد المؤذن مع نفسه على الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب جمع من الفتهاء، لعدم الدليل، ولاء ولأنه أتى

 ـ يأتي المؤذن بالذكر والدعاء الوارد بعد الأذان وإن
لم تكن الإجابة في حقه مشروعة، ونص عليه طائفة من الفقهاء. | |V| بأذانه، واختاره طائفة من الفقهاء، لعموم النص . ـ IVY
ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحّن كالقارئ، ومقتضاه لا يردد؛ لأنه أذان لا يصح، ونص

جماعة من أهل العلم بأنه لا يردد مع الأذان المحرم، والترديد له وجه؛ لأن الخلل في وصفه لا ذاته.
( IVF
نعـم؛ لأنه يـجزى سواء كانت الكراهـة راجعة للأذان أو
لمعنى خارجي، وليس كالمحرم .

- هل يردد مع الأذان الذي به تطريب؟ IV\&

محل خلاف: قيّل : يـجيب، وقيل : لا يـجيب. و الأقرب: إن كان يصل إلى التـحريـم أو تغيير الـمعنى،

فلا يردد، لعلم صحتهه، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

- IV0 - هل يردد إذا كان في الحمام؟

محل خالف بين العلماء رحمهم الله :
قيل : لا يجيب، وإذا خرج يقضيه، وقّيل : يردد سرّاً .
و الر اجح : لا يحيب؛ لأن الحمام ليس موطن ذكر، وينزه
ذكر الله في هذه المواطن، وإذا خرج ولم يطل الفصل قضى .
IV4
أهل العلم، وقيّل: يكر0، واختاره جماعة، والمسألة محتملة.
( يردد إذا كان في طواف أو قراءة قرآن، ويقف عن IVV
القر اءة؛ لأن الترديل سُنَّة الوقت، فهو مقدم علمى قراءة القرآن في هـذه الححـالـة، وإن كـان الـتـرآن أفضضـل، وهـنـه مـن قـواعـل المفاضلة في الأعمال .

ون اهيرد ا يرد مع المؤذن على أي هيئة كان ولو مضطجعاً IVA
بدون كراهة على الصحيح.
و IV9 على الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لقوله عن الصالاة، ولكن يقضيه بعد فراغها، كما قرره جمع من الفقهاء، بشرط ألا يطول الفصل . فـرع: هل تبطل صالة من يردد على القول بعدم الترديد

فيه قولان لأهل العلم.
 ونحوها، وفرغ قبل تمامه، هل يبدأ من أوله ولو أدى إلى كونه قضاء، أو يتابعه ثم يقضي ما فاته؟
الظاهر : أنه يبدأ من أوله ولو أدى إلى كونه قضاءً، حذراً
من تنكيس الأذان.
 يفوت مححله؛ كقراءة ورد، ودخول مسـجلد، وفراغ من وضوء ونحوهما، فالظاهر تقديمه على الأذان، ثم يقضي الأذان؛ لأنه أسبق، ولفواته.
( 1AY - هل يصح الترديد مع الأذان عن طريق التسجيل؟
له حالات:
الأولى : إذا كان أذان البلد مباشرة ينقل عبر الوسائل الحديثة فهذا يردد معه.

الثانية : إذا لم يكن مباشراً وإنما هو تسجيل في الوسائل
الحديثة فلا يردد؛ لأنه لا عبرة به، ولأن الأذان عبادة. الثالثة: إذا كان مباشراً ولكنه ليس وقت أذان البلد وإنما بلد آخر فهـذا لا يردد؛ لأن العلة من الأذان الإعلام بدخول الوقت ولإجابـة وإتيان الصالاة وطلـب العون على إقامتهـا ، وليس الأمر هنا كذلك، وقيل: يردد لظاهر النص والأقرب: الأول، فهو عام مخصوص بعلته، ، والتخصيص بالعلة يصح، وهو مذهب جمهور أهل الأصول. ץ

له حالات :
الأولى : إذا كان فاته شيء من الأذان وقد سمعه وما زال
الأذان لم ينته فإنه يقضي ويكمل الباقي .
الثانية: إذا كان فاته الأذان كله وقد سمعه فله حالتان: الأولى : إن تركه لعذر فيقضي ما لم يطل الفصل؛ فإن طال
 الثانيـة: إن تركه لغير عذر فلا يقضي، وقيل : يقضي

مطلقاً، وهو محل نظر؛ لأنه سُنَّة يفوت محلها، والأول له حظ من النظر على القول بالوجوب. الثالثة: : إن كان لـم يسمع شيئًاً فلا يردد؛ لأن الحـديث

علق الترديد بالسماع ع

الأذان؟
له حالتان :
الأولى : في غير أذان صلاة الجمعة: : يردد على الصحيح
من قولي العلماء؛ لاغتنام ذلك؛ لأن الترديد يفوت . الثانية : في أذان صالة الجمعة فإنه يصلي؛ لأن الا الاستماع للخطبة أولى من الترديد؛ لأنه واجب، والترديد سُنَّة، وهو مذهب
 يسير، وذهب إليه بعض الفقهاء.
و الأقرب: الأول؛ كـ لـمـا تتـدم، ولأن في تقـديـم التترديـد مخاطرة بالواجب، وهو الاستماع، ويستطيع أن يقضيه بعـ الصالة إذا لم يشرع الإمام في الخطبة .
فُرع: عند من يرى وجوب الترديد فما المقدم؟ إن كان في المسـجد فيسقط عنه الترديد والصالاة؛ لأنه

أجاب الأذان بقدمه في السعي إليها(1) .
(1) بقدمه: كناية عن المجيء إلى المسجد وبهذا قد أجاب المؤذن في دعوته إلى الصالة، ويعبر به بعض الفقهاء.
$=1.0$
وقبل الشروع في الخطبة بين يدي الخطيب محل خلاف
قيل : يكره، وقيل : لا يكره.
والأقـرب: أن يــــال : يـردد أولاً؛ لأن وجـوب الـترديــ

فـرع: عند القائلين بالوجوب لو سمع مؤذناً يؤذن في
مسـجد آخر وإمامه يـخطب فيلزمه الاستمـاع وتسقط إجـابة
المؤذن.
1^0 ـ لا يردد في غير أذان الصالاة على الصحيح من


للمولود، وهو شاذ.
1^4 ـ لم يصح ولا يصح دعاء بين ألفاظ الأذان للمردد،
وإن قال به بعض النقهاء إلا ما ورد به النص كما سيأتي .
ـ ماذا يقول بعد الأذان؟ INV
1 - يردد مع المؤذن كما تقدم.
.
فُرع: هل يقول الصالاة الإبراهيمية أو يكتفي بالصالاة
 المسألة محتمـلة للأمرين، لذا حصل الـخلاف فيها، ، والأقرب: أن قوله ولَّ وبكل ما يطلق عليه صالة على الرسول

فَرع: هل يكره الاقتصار على الصلاة على الرسول
دون السلام؟
فيه قولان.


 الدعوة التامة، والصاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محمووداً الذي وعدته||(1)"، وفي رواية بالتعريف:
 (r) ${ }^{(4)}$

ـ الدعوة التامة: الأذان سمي تامّاً لكمماله، ولتضمنه
التو حيد .
ـ الصالاة القائمة: التي ستفعل . ـ الوسيلة : منزلة في الجنة.

ـ الفضيلة : منزلة أخرى، وقيل : المرتبة الزائدة على سائر

$$
\begin{align*}
& \text { صحيح البخاري (٪) (ا) } \tag{1}
\end{align*}
$$

 فقيل : لا تصح، وقيل : تصح، وقال السخاوي: ا(ثبا لبت عند الكشميهني في البخاري نفسه: إنك لا تخلف الميعاده) المقاصد الحسنة (صّب٪)،
شرح التسطلاني (ب/ ) .

الخائتي، ويـحتمل أن تكون تفسيراً للوسيلة كمـا يقول بعض أهـل العلمه، وقّيل : إظهـار فضيلته علمى الخلت أجـمعين يوم

القيامة وبعده.
ـ المقام المححمود : الشفاعة العظمى
وعبارة (االلدرجة العالية الرفيعة)" لا أصل لها(1)
ع - ثم يقول على قول : (أشهـد أن لا إلـه إلا الله وححده
لا شـريـك لـه، وآن مـحــداً عبــه ورسـولـه، رضـيـت بـالهَ ربّاً،

("وبمححمل نبيّاً)"(٪)

- ا 1 N

محل خالف بين العلماء رحمهـم الله :
القول الأول : أنه يقال بعد فراغ الـمؤذن من الأذان؛ لأنه
لو قال ذلك حال الأذان لفاته إجابة المؤذن في بعض كلمات الأذان، ولأن اللفظ يحتمله .

القُول الثُاني : أنـه يـقال عـند تشـهـد الـمؤذن؛ أي : قبـل قوله : ("حي على الصالة")، وعليه أكثر أهل العلم.
الـراجح : الثناني؛ لـمـا تـتـدم في حـديـث سعـل بـن أبي



 المؤذن قال ـ وقال ابن عامر من قال حين يسمع المؤذن ــ : أشـهــد أن لا إلــه إلا الله، قـال: أشـهـــد أن لا إلــه إلا اله،

 1^9 ـ هـل يــول: وأنا أشهـد بــد كـل شهـادة أو بــد

ورد في السُنَّةْ عدة روايات :
ا ـ جـاء مـن حـديـث أبـي أُمـامـة بـن سـهـل أنـه سـمـع
 المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال : أشهد أن لا إله إلا الها ، وإذا قال: أشهد أن محمداً رسول الشه، قال : وأنا أشهد . . Y ـ ج جاء من حديث عـائشة
 رسـول اله قـال : (اوأنـا أشـهـد أن لا إلا إلـه إلا الله، وأن مـحــــداً (8) رسول الها (4)
(1.(1)) مستخرج أبي عوانة (990)، مسند الشافعي (•1^)، مسند الشاشي
سنن أبي داود (OYT)، الاستذكار (YVr/1).


الدعاء، للطبراني ( (

「 ـ ما تقدم من رواية سعد بن أبي وقاص والأقرب: أن يقال أنه مشروع في كل ما ورد على سبيل التخيير، لا الجمع بينها .

آخر الشهادتين، لظاهر النص.
191 - إذا سمع الأذان بعد الشهادتين فإنه يذكر الدعاء:
"(رضيت باله . .") بعد الأذان إما قضاءًا أو أداءً على القول الثانياني في موضعه .
ا 9 - إذا لـم يـــل كـــمـة : (وأنـا) فبإنه يـصح الـترديـد
بدونها، ويقول الذكر بعاليه: (ارضيت بالهه . . ". .
٪ ا 19 ـ هل الأذكار السابقة على الترتيب أو التخيير؟ يشرع قبل جميع الدعاء تقديم الثناء على الهَ والصلاة على رسوله، ثم يدعو بعد ذلك، وبه قال بعض أهل العلم. 19£ ـهـل مـن لـم يـردد مـع الـمـؤذن لا يـقـول الـذكـر

والدعاء بعاليه؟
لا يقول الذكر والدعاء، لظاهر حديث عبد الله بن عمرو
المتقدم؛ لأنه علقه بالسماع والترديد، واختاره بعض الفتهاء . 190 ـ هـل قوله في الـحديث : (امن قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، رضيت بالله ..) لفظ الشهادة من يقوله المؤذن أو المستمع؟

فيه قولان: و الأقرب: السامع؛ لـرواية: (امن قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الهّ وحده لا شريك له ،
 محـذوف، والتقدير : شهـدت أيها المؤذن بكـذا، وأنا أشهـد

 و كلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها، واجعلني من صالح أهلها عملاً يوم القيامة)، المرفوع لا يصح والمو الموقوف يصح 197 ـ هـل يـجمع بين قوله نبيّياً ورسولاً أو لا يـجمع

عدم الجمع بين اللفظين هو الأقرب من قولي العلماء، ويكون من باب التنويع لا الجمع؛ لأن النص النرعي النرّ لم يجمع بينها؛ كعدم الجمع بين ألفاظ دعاء الاستفتاح، والتشهـ.

I9V ـ ما ورد مـن أحاديث مرفوعة تدل على مشروعية

 رسـول اله



 دعاتك، فاغغر لي)"(0) (0)



ورُوي من طريق آخر بلفظ : (إذا نودي بالصصلاة أدبر الشيطان فيما بينه
وبين الروحاء حتى لا يسمع صوت التأذين ونتحت أبواب النـي السماء وأبواب
 زياد بن سعد عن أبان عن أنس، وزمعة بن صالـو الح ضعيف الحديث،

لهيعة وهو ضعيف الحديث، تهنيب الكمال (Y ( 1 ( 10 )، قال الإمام أحمد: (ما حديث ابن لهيعة بحجة) .
 يرويه عغير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة.
 الذهبي وابن حجر والهيثمي والبوصيري اختصار السنن (OVFV)،







وأما حديث سهل بن سعد
(اساعتان تفتح لهمما أبواب السماء وقلّ داع ترد عليه دعوته :

 رواية : (ادعوة حضور الصلاة)|(2) وفي رواية : (اعند الأذان)|"(0)، فقد صححه بعض أهل العلم (7) . واختـلف في معنـاه فقّيل : يشرع الـدعاء عنـد الأذان، وقيل : بعده ${ }^{\text {(V) }}$

والأقـرب: الـثـانـي، ويـؤيــده مـا روي عـن أنـس ابـن
 الأذان والإقامة) وفي رواية ((فادعوا)، ، وروي عن أنس موقوفاً، وله حكم الرفع؛ لأنه مما لا مجال للرأي فيه (م) (Y) صحيح ابن حبان (.) (IVT) .

( ( ) التمهيد (1/ra/r) ).

(0) الفردوس بمأثور الخطاب (Y) (Y) (Y) يرويه أبو حازم عن سهل بن سعد
 عنه مرفوعاً، وروي موقوفاً، سنن أبي داود (•YO\&)، المعجم الكبير







(اكـان يـأمر بـالـدعاء عـند أذان المـؤذنـين"(1)" ويروى عـن أبي
 في سبيل الهَ وعند نزول الغيث وعند الإقامة للصالاة المكتوبة

فُرع: لا يشبت حديث معاوية بن أبي سفيان ضِّلُّنّه، قال :
(اكـان رسـول اله هِ

19^
في الـترديـ، لـعدم الـدليـل، وإذا لـم تشتـرط في الـمؤذن فني المردد من باب أولى.

$$
199 \text { ـ هل الحائض والنفساء تردد؟ }
$$

نص جمع من الفتهـاء على عدم الترديد، لعدم وجوب
الصالة.
 والدارقطني في أطراف الغرائب (Y) (Y) •

الواسطي، قال الإمام أحمدل: منكر الـحديث، تهـذيب الـكمال (Y (1) . (0) V
شرح السُنَّةَ (६Y) ) . وفيه طلحة بن عمرو المكي، منكر الحديث، تهذيب




والر اجح: أنها تردد؛ لعدم المانع، ولعموم النص.
 لا يسلم حال الترديد بل يردد، ويرد السلام بعد الانتهاء؛ لأنه يخل بالنظم، وهو مذهب جمع من الفقهاء، وقيل : يرد السلام، وبه قال بعض الفقهاء.

 عليه، وجب عليه وجوباً عينيّاً بالإجماع، وإن كان كانوا
 منهم، حصل المقصود، ولو ردوا جميعاً فهو أفضل . فُرع: وهل ينبغي عدم الكلام للمجيب أثناء الأذان؟ فيه قولان، والأصل الجواز .


التعظيم، لعدم الدليل .
 المرجّع؟

 مسائل الصالاة، ومثله التثويب. وقّيل: لا يردد، والأقرب: الأول؛ لمـا تقدم، والقياس

على الصالاة محل نظر؛ لأن بين الإمام والـمأموم رابطة وهي المتابعة، وليس الترديد كذلك.
r خلال جهاز الصوت تذكيراً للناس؟
لـم يـرد هـذا الفـعل عـن أحـد مـن مؤذني رسـول الهَ ولا الصحابة ولا من بعدهم من العصور المغضلة، وعليه فهو عمل

غ غير مشروع
فْرع: لا يشرع رفع اليدين للمحيب عند الذكر الوارد بعد الأذان على الصحيح، لـعدم الدليل، ويشرع إذا دعا بمـا شاء بعد ذلك.

فْرع: ولا يشرع على الصحيح إجابة النداء: (بالصالة جامعة)، وقيل : يجيب كالحيعلة.

## المبـحث التـاسع

الإِّامـةّ، و مـسایُلها
६• 〔 - تعريفها :
_ لغة: مصدر قام، وأقام بالمكان ثبت به، وأقام الشيء
ثبّته وأظهره .
ـ اصـطلاحـاً: هـي الإعـلام بـالـقـــام إلى الصـلاة بـذكر
مخصصوص
وتسمى الإقامة أذاناً من باب حمل أحد الاسمين على الآخـر، والعـرب تنـعـل ذلكك كـقولهـم : الأسـوديـن لـلتـمر والمماء، وإنمـا الأسود أحلهمـا ، وكقولهـم: سيرة العـمرين،
 عـلى النلسـان مـن أن يثبتوا كـل اسـم منـهـما عـلمى حـدته، ويـنكروه بـخـاص صفتـه، وقـل يـحتـمـل أن يــون ذلـك فـي الأذانين حقيقة، الاسم للكل واحدٍ منهـما؛ لأن كلٌّ منهـما
إعالام ونداء.

والتتثويـب يطلق عـلى الإقامة؛ لأنه رجـوع إلى النـداء،
يـقـال: ثـاب الـرجـل، إذا رجـع، لـتـولـه

بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التويب أقبل)"(1)

الصالة بدون إقامة على الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب
جمهور الفقهاء
Y•Y _ ش شروط الإقامة والمقيم كشروط الأذان والمؤذن.
ـ Y Y Y V
مشروعية الإقامة للنساء، وعليه اختلف الفتهاء في ذلك.
والأقرب: أن المسألة محتملة للقولين، فإن أقامت لنفسها
أو لمثلها من النساء فجائز .

القول الأول: ألفاظها مفردة ما عدا : التكبير، وقد قامت
الصالة، فيكون عدد كلماتها إحدى عشرة كلمة.
القول الثاني : ألفاظها مشنى عدا : التكبير في أولها أربعاً وعدا كلمة التوحيد مغردة، فيكون عدد كلماتها سبع عشرة كلمة.

القول الثالث : ألفاظها مغردة عدا التكبير؛ فيكون عدد
كلماتها عشر كلمات.
(1) رواه البخاري (Y) (Y)
(Y) وقيل بالفرق: بأن الأذان فرض كفائي، والإقامة واجبة.


وكلهـا أقوال فقهية معتبرة للمذاهب الفقهية الأربعة، ،
ومعمول بها في العالم الإسالمي اليوم، ولا إنكار فيها، ويسعها الخلاف لاحتمال الأدلة، وتكون من قبيل اختلاف التنوع. فـائـدة: الـحكـمـة في إفراد الإِقامـة وتتُنيـة الأذان : أنّ الأذان لإعـلام النعائبيـن، فيكرر ليكـون أبـلغ في إعـلامهـمه، والإِقامة للـحاضرين، فلا حاجة إلى تكـرارهـا، ولهـذا يكون صوته في الإِقامة دونه في الأذان .

 فيها، فلا يقيم المؤذن حتى يؤاذنه فيها ، إلا إذا أناب كل منهما
 والإمام أملك بالإقامة)|(1) والمرفيع لا لا لا يصح الإمام ـ وهل الأمر على سبيل الوجوب في ألا يقيم إلا بإذن الإمام؟

الجواب: الأمر على الاستحباب، وقيل : على الوجوب،
 النبي وِّ افتيات على حقه.
 (Y) رواه أحمد في مسنده (1) (10) (Y)

والأقرب: أن يقال : الانتظار في حدود المتعارف عليه
من حق الإمام كالدقيقتين والثلاث ونحوها فلا يفنا يفتات عليه، وإن زاد فليس من حقه، لعموم: (الا ضرار ولا ضرار)"(1) .

 (اكان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي



الص Y Y إن أقام المؤذن من غير إذن الإمام فتصح الإقامة على الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب جمع من الفقهاء،
 ولكن تلقته الأمة بالقبول، ونصوص الشُع وقواعن اعده تدل عليه. وقال ابن
 وقال أبو داود: هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه
 قلت: بل تابعه عبد الملك بن معاذ كما أفاده ابن عبد البر في (مرشدة تمهيده واستذكاره"، وقد حسنه النوويُّ كما في (الأربعين") . وقال ابن ابن



$$
\begin{align*}
& \text { فتح الباري، لابن رجب (7 (\%/0) ) } \\
& \text { صحيح مسلم (7 (7) . }
\end{align*}
$$

(气) الطبقات، لابن السعد (٪/ (\%)، ويحتمل أنه الأذان لصلاة الجمعة وهو الأظهر

ولكن الأولى ألا يفعل إلا بإذنه تحقيقاً للمصلحة ودفعاً للمفسدة إلا إذا علـم إذن الإمـام حُكـمـاً فيـما يتـفقون عـليه، والألألـى



 بلال، فأذّن بلال بالصالة، ولم يأت النبي بكر، فقال: إن النبي


Y Y ـ الأحق بالإقامة من أذّن، وعليه عمل أكثر أهل
 قولي العــمـاء، وأمـا حــيـث: (اومـن أذّن، فهـو يـــيـم") فـلا

يصح
MI乏 ـ إذا أقام من لم يؤذن فتصح الإقامة على الصحيح
من قولي العلماء، لما تقدم.
Yl0 - إن أذّن غير الراتب فمن يقيم؟
(1) صحيح البخاري (•79). .

 (

الأولى: إن أذّن بإذن الراتب أو تأخر المؤذن فيقيم من

 وأقام)"(1)، ويفهـم منه أن أبا محخذورة لو أنابه لـما أعاد الأذان والإقامة، ولأنه أصل والوكيل فرع ناب عنه لغيبته، فإذا حضر زال مقتضى الو كالة.

الثانيـة: : إن أذنّ اعتداءً على حق المَّ المؤذن الراتب فيقيم المؤذن الراتب؛ لأنه الأحق .

YاY ـ إن تعدد الـمؤذنون كيوم الـجمعة فيقيم من أذّن
للوقت .
 على الصحيح من قولي العلماء، لعدم الدليل على ذلك.
( Yا^ هل الإقامة في مكبر الصوت عمل غير مشروع؟
الجواب: لا؛ بل هو عمل مشروع، وهو مذهب جمع من الفقهاء، والقول ببدعية ذلك بعيد عن أصول الشريعة، ولا دليل على ذلك؛ بل الدليل قائم على مشروعيته، ولأن المّ الموضع ليس مححّاً تعبديًّا، وقد ورد عن نافع أنه قال : (إن ابن عمر

مصنف عبد الرزاق (YYYY) وصححه البيهتي في السنن الكبرى

سمع الإقامة وهو باللبقيع، فأسرع المششي إلى المـسـجد|"(1)، وهذا يقتضي أن الإقامة لم تكن داخل المسـجد وكانت مسموعة لمن هو خارج المسـجد، ولو كانت داخل المسجد لما سمعت
 صائم فيقدم له العشاء، وقد نودي بصلاة المغرب، ثم تم تقام، وهو يسمع - يعني : الصلاة ـ فلا يترك عشاءه ولا ولا يعجل حتى
 الفقهاء على جواز الإقامة خارج المسجد.

وورد عن أبي عثمان عن بلال أنه قال: (يا رسول اله، ،
لا تسبقني بآمين)(\$)".

ووجهه: : أن بالا لاً كان داخل المسجد لأدرك التأمين مع رسول الهَ لفضيلة التأمين مع الإمام. وورد عـن ابـن سـيريـن قـال: ا(إن أبـا هـريـرة كـان يـؤذن

(Y) (Y) (Y ) مصنغ عبد الرزاق (

الموطأ (گ (Y)

الأحكام (

مصنف ابن أبي شيبة (V97Y)، وانظر : تغليق التغليق (Y/イ/Y).

لأن بعض أهل العصر ذهب إلى بدعية ذلك، بححجة أن الإقامة لأهـل المسسجد، وليست لـمن خـارجه، وأن الإقامة في مكبر الصوت مدعاة لتكاسل الناس عن التبكير إلى الصالغ، فلا

يخر جوا إلا عند سماعها .
والحكم بالبدعة الناس فيه طرفان ووسط ، ولا ينبغي التوسع في ذلك في ما هو مححل خالاف، ويكون دليله مبنيّاً على آصول الا ستدلا ل الشرعية الصحيدحة، ولا يكون في المقابل التوقف عن الحكم بالبدعة على الأفعال والأقوال؛ لأنه قال بها بعض الفقهاء

وأهل العلم إذا لازمه يفضي إلى عدم وجود بدعة أصلاً . وعـليـنـا أن نـفـرق بـيـن الحـكـم عـلـى الأقـوال والأفـعـال والحكم على الأشخاصى ؛لأنه لا تلازم بينهما؛ ؛لأن القائل قد يكون له دليله، وتأويله، وعنده شبهة قائمة للديه. - V - Y 19 الإقامة علمى الصحيح من قولي العـلماء، لعدم الدليلك، ولأن الإقامة لا يطلب فيها رفع الصوت كالأذان.

 إعال م الحاضرين؛ فلا حا جة إلى التأني فيها .

 ( $\mathrm{Y} \cdot \mathrm{I} \cdot$ )

YY - YYا إذا أخطأ الـمؤذن في الإقامة فزاد في الکكلمـات
فيجزئ ولا يعيد، وهو مذهب جمع من الفقهاء.
إذا أراد أن يقيم فأذن بالخطأ فإن تذكر في أثناء
الأذان أو بعده بيسير فيأتي بلفظ الإقامة ويكمل .

## ح ح _ حكم ترديد الإقامة:

محل خالف بين العلماء رحمهم الهه :

القّول الأول: :مستحبّ، وهو مذهب جـمهـور الفقهـاء،
لحديث أبي أُمامة أو بعض من أصحاب النبي

 أذانين صلاة)|(٪) ، فسمى الإقامة أذاناً فيستحب الترديد، ولعموم
 ولمـا ورد عن أبي هريرة نِّئنّه أنه كان يقول إذا سمع الـمؤذن
 على محمد، و آته سؤله يوم القيامة)|(0) ، وورد عن الحسن (7) (7

$$
\begin{align*}
& \text { سنن أبي داود (OrA). } \tag{1}
\end{align*}
$$

رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (0 (1) ويميل ابن حجر إلى ضعفه

$$
\begin{align*}
& \text { في نتائج الأفكار (Y/Y/ (Y). }  \tag{0}\\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (YYO). } \tag{7}
\end{align*}
$$

الــول الثــاني: لا يسـتحـب، وهـو مـذهـب جـمـع مـن الفقهاء، لعدم الدليل.

والأقرب: الثاني؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف،
ولأنه لو ورد، لاشتهر بين الصحابة الا
 الرسول ولِّ والقاعدة الترك فعل، والسُّنَّة التركية كالقولية، ولأن دلالة الترك مقدمة على دليل العموم والتياس .
 بعـد ترديد الإقامة على القول الأول في المـسألة السـابقة، واستحب جماعة من الفتهاء الدعاء بعد الإقامة مطلقاً .

 الفقهاء، وقيل : يـقول مثل مـا يقول، للـحديث السابق في المسألة السابقة.
والر اجح: الثاني؛ لما تقدم .
 الصلوات اتفاقاً عدا المغرب فمـحل خلاف، والفصل يـجوز على الصحيح، لعدم المانع . HYV ـ وليس للفصحل مقـدار علمى الصحيح من قولي

العلماء، وإنما يرجع ذلك إلى المصلحة بشرط عدم الإسراع المـخل، ولا الطول المؤدي إلى المشقة على الناس، وإعلام الناس بشيء محدد، وعدم الإخلال به، مطلب، حتى النى لا تفوت على الناس الصلاة، وإدراك تكبيرة الإحرام، لمن يواظب عليها . تنّبـيه: : يراعى في ذلك التأخير للإقامة لصلاة المغرب في شهر رمضان حتى يتسنى للناس الإفطار، ويراعى التبكير للإقامة لصالاة الفجر في شهر رمضان.

الا لا يشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة وإن طال على الصحيح من قول العلماء، وهو مذهب جمع من الفقهاء،


MY9 ـ إن تذكر الإقامة بعـد تكبيرة الإحرام فلا يقطع الصالة، سواء قيل إنها سُنَّة أم واجبة علا على الصّ الصحيح من قولي العلماء، لفوات محلها، حتى وإن تركها عمداً .
لنفسها إن قيل بمشروعيتها لها أو لنسوة مثلها، وقد ورد ورد ذلك عن عائشة وحفصة وجابر عِّ

ا ا ـ ـ مشروعية الدعاء عند الإقامة وبعد الإقامة، وهو مذهب طائفة من الفقهاء، لما ورد عن أنس

رواه البخاري (rマo r£r).

واستجيب الدعاء)|(1)، وعن عامر بن سعد، عن سعد، قال: جاء رجل والنبي وِّ
 قـال : (امـن الـمتـحـلـم)؟ قـال: : أنـا . قـال : (إذاًً يـعـقـر جـوادك)،
 (إذا نودي بالأذان)(ץ)، فأيهما يحمل على معنى الآخر؟
 كان عند الأذان فتحت أبواب السماء، وإذا كان عان عند الإقامة لم
 فرع: ولا يردد المقيم الإقامة مع نفسه على الصحيح من قولي العلماء، لما تقدم في الأذان.

## 家

سنن النسائي الكبرى (9AIV) قال الهيثمي: (روواه الطبراني في الكبير



 المهرة (ITY/0)
علل الدارقطني ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ) وصحع الموقوف.


تهذيب الكمال (Ү/ (〒 ) .

المبـحث العاشر

التـبـليـغ ومـسائله

الإمام ليسمع الناس، وفي الغالب يكون المؤذن .

حالتان :
الأولى : يـجـوز لـحـاجـة، كـضعن صـوت الإمـام، وهـو
مذهب جمهور الفقهاء.
الثانية: : يكره لغير حاجة، ونقل بعض أهل العلم الاتغاق
على عدم المشروعية، وأنها بدعة.
范 - محاذير دكة التبليغ
ودكة التبليغ: هي مكان مرتفع يكون في آخر المسجد أو
وسطه، يجلس عليه المؤذن للتبليغ والتأمين ونحوه، وفي بير بعضها
محاذير، ومنها :
ـ الانغراد عن الناس بالصالاة؛ كالصالاة في المقصورة، وقد كرهها جماعة، وحرمها آخرون كحجز المكان للصالاة في

- الصالاة وحده، وهو منهي عنه، وهو مذهب جماعة من الفقـهـاء والـمححـثيـن، وقـد ورد في الدحـديـث : (الا صـلاة لـفرد

خلف الصف)"(1)

- منافاة التو اضع، والارتفاع عن الآخرين.
هrץ _ أخطاء المبلغين :
- التمديد والتطويل الذي يخرج أحياناً عن المعنى .
- التلحين الذي ليس له أصل في الشرع.

ـ الجهر بتكبيرة الإحرام وغيرها من المبلغ بنية الإعلام لا
بنية الإحرام .

- مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام أو التكبير للركوع أو

الرفع منه أو السجود.
ـ تأخر المبلغ في أداء التكبير أو التحميلـ .

- رفع الصـوت من الـمبـلن كثيـراً مـما يـنتج عـنه ذهـاب الحضور والخشوع في الصالة، ويذهب السكينة والوقار، ويقع

به التهويش على المصلين .

(YO|V)




## المبـحث الحادي عشر <br> في الصيام والاعتتكاف

צ Y ـ متى يفطر المؤذن؟

لـه أن يفطر قـبـل الأذان، ولـه أن يفطر بـعـد الأذان، والمسألة ليس فيها دليل، وهي اجتهادية، وإن كان الأفضل أن يكون بـعد الأذان حتى لا يتأخر عن الـنـاس فيتأخرورا عـن الإفطار، وإذا كان الـمؤذن لا ينتظر أذانه أحد، كـما لو كان كان يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة حاضرين قريبين منه؛ كجماعاعة مسافرين، فلا حرج عليه من الفطر قبل الأذان؛ لأن أصحابه سيفطرون معه ولو لم يؤذن، ولن يتتظروا أذانه.

ـ ه - Y YV
يصح، ما لم يترتب على ذلك إخلال بالواجبات التي عليه؛ لأن الواجب مقدم. والأولى أن يعتكف في مسجده. ـ ـ ه هل يجوز للمؤذن الخروج إلى مسجده للأذان إذا اعتكف في غيره؟

هـه المسألة مبنية على حكم خروج المعتكف لأجل القربة، وهي محل خلاف بين العلماء رحمهم اله: :

فْقّـــل : لـه ذلكك، وقٌيـل : لا يـخـرج إلا بـالـشـرط، وهـو مذهب جمهور الفقهاء، وقيّل: يخرج بلا شرط إذا تعينت عليه، وهو مذهب طائفة من الفقهاء.
و الأقرب: الذخروج بـالثشرط؛ لأنه أمر التنزم بـه، وتتعين عـليـه، ولصـحة الشـرط في أمر تعـبدي، وهـو مذهـب جـمهـور

الفقهاء.

لصالاة التراويح أو القيام إماماً في غير مسجده؟
حكمهـا حكم المسألة السابقة.
 يبطل الاعتكاف على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن المعتكف إذا كان يجوز له الخروج للحا جة فللاجمعة من باب أولى . Y\& - وهل يخرج مبكراً لها أم عند قرب وقت الخطبة؟

فيه قو لان .
و الأقرّ: : الثاني؛ لأن دخـوله بالاعتحـاف أسبقّ، فسُنَّة
الاعتكاف مقدمة على سُنَّة التبكير .
( و Y Y Y
لأن بتاءه فيه مـخالفـة لـمـا التزمـه من الاعتتحاف في الـمسـجـ الأول، ويفعل السنة في معتكفه.


بما في المسجل، ومسائلهما
r r
القّول الأول: يجوز؛ لأن الوقف تمليك منغعة، ولأنه إذا ملك منفعة السكنى ملك منفعة تأجيره واستثماره ونحوهما، ، وهو مذهب جمع من الفتهاء.

القول الثاني: لا يجوز؛ لأن الوقف تمليك انتغاع، ولأنه


النقهاء
والراجح: له حالتان:
الأولى: أن ينص الواقف على انتفاع الإمام أو المؤذن
من البيت، إما بسكناه فيها أو بتأجيرها والاستفادة من ثمنها : فيجوز لهما تأجيرها، وأن يستفيدا من ريعها، وإن نص على أنه
(1) الفرق بين المنفعة والانتفاع، المنفعة: تعطي صاحبها الانتفاع بنغسه ولغيره، بعوض وبغير عوض . والانتفاع: يبيح لصاحبه الانتفاع فقط دون

سكن المؤذن، وا نتّفاعه بـما في المسـجـ، ومسـائلهمـا

إذا استغنـى عنه الـمؤذن فيصرفن في أي جهـة فيعـمل بنـصه،
والقاعدة: (اشرط الواقف كشرط الشارع").
الثانـيـة : ألا يـنص الـواقف على ذلك ، وإنـمـا نصى عـلى
بيت يسـنه الإمام أو المؤذن: فيتبع الُعرف الـمعمـول به أثناء
وقف المسـجد بمصالحه، فإن غلب على أهل بلل استفادة الإمام أو المؤذن من تأجيره لسكنه، وللم يمنعه نظام البلبد، فيـجوز حينئٍٍ تأجيره والا ستفادة من ثمنه؛ ؛ لحمل ألفاظ الناس على مـ جرت به عادتهم في خطابهـم .

أما إذا منعه نظام البلد من الاستفادة من ريعه، فلا يجوز حينتٍُ تأ جيره والا ستفادة من ثمنه؛ لأن الأنظمة المعمول بها في اللدولة تخلق عرفاً جديداً يعمل الناس بهـ .

الأ جرة؟

لا يوجل ضابط في ذلك، وإنما مرجعه إلى العرف، وألا
تطول .

يكـون في السكنى فقط علمى ما هو عليه شرط الواقف،
فلا يؤ جره عللى مصنع ومستودع ونحوها ، وقد نص عللى ذلك بعض الفقههاء، وإذا تعـنر ذلك فيمـكن الخروج عن ذلك بـمـا يحقق المصلحة وألا يترتب عليه ضرر.
 له كسكن الإمام أو العكس إلا بإذن الواقف ومن في حكمه.
 وبما أخذه من الأجرة؟

هذا الأقرب، لقواعد الضمان في الشرع، ومنها : (اضمان ان الما غير المأذون فيه")، إلا إذا سكن في سكن الإمام لعدم اكتمال سكنه أو خلل فيه، واله أعلم، وإن حصل نزاع فيرجع في ذلك إلى القضاء.

له حالتان :
الأولى : تغيير يغيّر معـالمـهـ؛ كزيادة ونقص ونـحوهما: فيـجوز بما يحقق المصلحة ويمنع الضرر إلا إذا وجد ما يدل عـلى اعتبـار الإذن من الـواقف ومن في حعـمـه، فـلا بـد من

الإذن .
الثانيةّ: تغيير لا يغيّر معالمه؛ كتجديد طلاء وصيانة لما فسد ولمـا هو أفضل فيـجوز بشرط أن يحقق المصلحـة وألا يترتب عليه الضرر، ولا يـحتاج إلى إذن من الناظر ومن في حكمه.

بما هو أفضل ويحقق المصلحة .

الناظر شخصاً أم جهة؟
يرجع في ذلك إلى النظام إن وجد، ثم إن لم يوجد فإلى
 جا Y ـ ه هل سكن المسجد يأخذ حكم المسجد؟

له حالتان:
الأولى : إن كان منفصاًا فليس له حكمه. الثانية: : إن كان متصالً وملاصقاً أو فوقه أو أسفله فهذه الـمسألة مبنية على حكـم مرافق الـمسجـد، هل تأخـذ حكم المسجد أو لا؟ القول الأول: تأخذ حكم المسجد، وهو مذهب جمع من

الفقهاء.
القول الثاني: لا تأخذ حكم المسجد، وهو مذهب جمع
من الفتهاء.
القول الثالث : إذا جعلت مسـجداً أعد للصلاة أخذت
حكمه وإلا فلا ، وهو مذهب طائفة من الفقهاء. الر اجح: القول الثالث؛ لأن العبرة بشرط الواقف، ولأن العلو يأخذ حكم القرار في التمليك وليس في الوقفية، وهناك فرق بين وقفية المسجد ووقفية السكن، ولا تلازم بينهما ، وهو
 لمسجده وبابها نافذ إليه.

جاده ـ Y Y Y ليس للمؤذن أن ينتفع بما جعل وقفاً للمسجد كسجاده وإنارته ومائه ومصحفه وطيبه ووسائل التدفئة والكهرباء
 لأن تلك المنافع حبست للمسجد، وقد نص على ذلك جمع من الفقهاء.
ror _ _ المنافع المشتركة بين المسجد والسكن كالكهرباء والماء لها حالتان:

الأولى : إن كانت الجهة القائمة على علم بذلك وتجيزه
فجائز .
الثانية : إن كانت لا تعلم وتمنع فلا يجوز؛ لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه لا يجوز.
 ودرس وذكر فيـمـا وضعت لـه الـمسـاجـد أو فيـمـا يـعود لـهـا بالمصلحة كصيانة ونحوها، ويتسامح في ما جرت العادة فيه، وقد نص على ذلك جمع من الفقهاء. Y00 ـ ما يـجمع من الأموال لصالح المسجد لا يـجوز صـرفهـا لإصـلاح سـكن الـمؤذن والإمـام، وقوفـاً عـلى شـرط المتبرع والواقف

YOヶ ـ إن أتلف المؤذن شيئاً من أشياء المسـجد فيلزمه
رد مثله، لما ورد عن سمُرة بن جندب

قال : (اعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه)|") ، ولقاعدة الضمان. ـ Y YOV

مخزناً له، فإن فعل فعليه أجرة المشل .

مسائل متفرقة :

إذا تكـرر دخـولـه وخروجهه الـمتقـارب؛ كقيـم الـمـــجـد، وهـو
مذهب جمهور للفقهاء، رفعاً للدرج
_ Y09 حكم حجز مكان للمؤذن:
له حالات:
1 - إن كان المؤذن أسبق إليه من غيره فهو أحق به وإن
ذهب لحاجة ورجع إليه، لقوله
رجع إليه فهو أحق به)|(Y)
Y - إن كان غيره أسبق إليه فالحق للأول، وليس للمؤذن
أن يحجز مكاناً دائماً كغيره من الناس، لحرمة الحـجزه الِّ وهو
مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه بمنزلة الغصب.


 (Y) صحيح مسلم (Y|V9).
r ـ ـلمؤذن أن يتقدم للأذان والإقامة ثم يصلي في أي
مكان من المسجد، ولا يلزم أن يكون محاذياً للإمام من ورائه . - Y ـ ه هل إذا أذن الكافر يعتبر مسلماً بمـجرد أذانه لأنه

تلفظ بالشهادتين؟
له أحوال :
الأولى : أن يقول سمعت الناس تقولهما فقلتهما حكاية
فلا يصير مسلماً .
الثانية: : أن يقولهما بعد أن يؤمر بهما فيصير مسلماً قطعاً . الثالثة: : أن يقولهما ابتداءً لا بححاية ولا باستدعاء ففيه

قو لان.
YT - إذا أذن المؤذن فلا يخرج من المسجد؛ لما ورد
عن أبي الشعثاء، قال : كنا قعوداً في المسجدن مع أبن أبي هريرة،


 رسول اله
 إرادة الرجوع إلى المسجد والصالة فيه.
رواه مسلم (700) .
( أين يصلي المؤذن السنن الرواتب؟ YY الظاهر من فعل مؤذني رسول الله في المسدجد، وأما البعدية فالظاهر بقاء النص على أفضليتها في البيت .

القول بسُنِيّتها؟
إن وجـا مـكانـاً مـنـاسـباً، ولا يـترتـب عـلى ذلك مغســدة فيـجـوز، لـمـا ورد: (اأن عـروة، دخـل الـمـسـجـل والـنـاس في الصالاة، فركع ركعتين ثم أمسّ جنبه الأرضى، ثم قام فذخل مع (1) (1)

كان يحصب من يفعله في المسـجد"(Y)
فالـجو اب: أن النصوص عـامة ولـم يرد التخخصيص له،
ولعل عمر وابنه غِّيْمَ رأوا نظراً مصلحيّاً في المنع منه أو لأنهـم لا يرون سُنَّته(٪) ، وولأن أصل الاضطجاع والنوم في الـمسـج جائز بلون كراهة على الصحيح من قولي العلماء.
(1) مصنف ابن أبي شيبة (7 (7) ) . فعل عروة محل نظر؛ لأن المشروع وقت
 لحديث : "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)" رواه مسلم.
 ابن حجر في فتحه ( ) (

فإن قال قـائل : لـم يرد عـن الـرسول المسجد، ودلالة الترك معتبرة؟

فالجواب: صحيح، ولكن دلالة الترك هنا لا يستدل بها ؛
 في المسجد حتى يقال بذلكُ، ولا يقال بأن سُنَّة الفجر في في
 وغاية ذلك فعلها في البيت أفضل، واله أعلم.曹 曹

وصايا عامة للمؤذن :
أيها الـهؤذنْ : أكرمك اله، وأنعـم عليك، برفع كلمات
التوحيد بالركن الأول من أركان الإسلام، والنداء لأداء الراء الركن
الثاني من أركان الإسالام، كل يوم خمس مرات وات، فمن أحسن قو لاً ودعوة منك، وأي شرف أعظم وأسمى منه . فاحمد الله على هذه النعمة، محافظاً عليها، مؤدياً غير مخل بأمانتها، والقيام عليها .
 واعلم رحمك اله: : أن القيام بالأذان في بيوت اله مدعاة ومعين على التبكير إلى الصلاة، وكثرة الخطا إلى المساجد،
 وقراءة القرآن، والبقاء في المسجد، وانتظار الصلاة تدركون به

 الأوقات وانتظامها، ودعوة الناس إلى الخير، وبذل المعروف، وتفقد الناس وحاجاتهم، حافظاً لعيوب الناس إلا من سئلتَ عن حاله لزواج ونحوه.
 أيها الــرايطرن: اصبروا، وصابروا، ورابطوا، وأخلصوا

 وابتلاء وحرجاً .
واعلموا أنكم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، وفي بيوت اله العظام، والحذر من الكسل والفتور، والزهد في هذه


 ودونكم هذه الوصايا نفعكم الشّ بها :
 حتى ينال فضل المؤذنين :
أولها: أن يعرف ميقات الصالة ويحغظها .
سنن ابن ماجه (1•1).

و الثاني : أن يحفظ حلْقه فلا يؤذي حلقه لأجل الأذان.
و الثالث : إذا كان غائباً لا يسخط على من أذّن في مسجده . و الرابع : أن يحسّن الأذان.
و الخامس : أن يطلب ثوابه من الله تعالى، ولا يمنّ على
الناس
و السادس : أن يأمر بالممعروف وينهى عن المنكر بالحكمة و الموعظة الحسنة.

و السابع : أن ينتظر الإمام بقدر ما لا يشق على القوم. و الثامن : أن لا يغضب على من أخذ مكانه في المسـجد إن سبقه إليه .

و التـاسع : حسن الـعلاقة بيـنه وبين الإمـام مـن الـمـحبـة والتآخي والبر والوفاء، والتعاون على البر والتقوى، وكل ما فيه نفع للمسـجد والمأمومين. و العاشر : أن يتعاهد مسجده فيطهره من القذر ويـجنب
الصبيان عنه .

وقيل : وينبغي أن يكون مهيباً، ويتفقد أحوال الناس،
وينصح المتخلفين عن الجماعات.
أخيراً:
أيها الأُصبـةٌ: وفي نهاية الرحلـة توقف نبض القلم بـعـ رحلة مع عبادة عظيمة شريفة، في البحث عن أحكامها، ودقيق

مسائلهُها، ونوازلهـا، وِحِمـهـا، ومقاصدها، ما ما لم يكن في الحسبان، وقد دامت أشهراً من الزمن.
ويجلي لنا ذلك كله عظمة هذا الدين وأحكامه، وما وما قام
 الصححابة حتى يومنا هذا، من حماية هذا الدين، من عـر عبث العابثين، ونشره بين العالمين، والاجتهانهاد في أحكامه في كل زمان ومكان .


 وفي الـختـام نسـأل اله أن يـرزقـنـا الـفـــه في الـديـن، ،
 وأن يصلح أحوال المسسلمـين في كل مكان، وأن وأن ينصرهـم
 وكرمه على طريق العلم والهلدى .


## كتبه

فهـد بن يحيى العماري
مكة المكرمة حرسها الإله

$$
|\Sigma \Sigma| / \lambda / \tau .
$$

Famary1@gmail.Com

## إصلارات المؤلف

- المختصر في أحكام السفر.
- زاد المسافر (مترجم بعدة لغات) .
- التحفة في أحكام العمرة والمسجد الـد الحر امر.
- 
- 
- 
- 
- 
- فتح آفاق للعمل الجاد .
- معاناة شاب.
- خالص الجمان في اغتنام رمضان . --
- 
- إمتاع النظر في أحكام الجمع في المطر . -- المنتقى من أحكام صلاة الضحى الحمام - الدر المرصوف في أحكام صلاة الكسوف. - خمسون وصية لطلاب المنح العلمية (لم يطبع) . -
$1 \leqslant 0$
إصدارات المؤلف
أحكام الوتر والتر اويح (لم يطبع) . - مسائل في الأذكار (لم يطبع) .


## المراجع

أو لاً: كتب التفسير:

- تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير القرطبي.

ثانياً: شروح السُّنَّة النبويـة:

 شرح الجامع الصحيح، لابن الملقن، فتح الباري، لابن الابن حجر، شري
 معالم السنن، للخطابي، نيل الأوطار، شرح المشكاة، للطيبي، فتح الباري، لابن رجب، الإعلام شرح عمدة الأحكام، وغيرها .

ثالثاً: الكتب الفقهية: المذهب الحنفي :

- بدائع الصنائع، البحر الرائق، البناية شرح الهدايـة، حاشية ابن عابدين، شرح معاني الآثار ، النتاوى المذهب المالكي:
- البيان والتحصيل، التبصرة، الذخيرة، حاشيـة الدسوقي، شرح الدردير، شرح الخرشي، مواهب الجليل، المدخل، لابن الحاج . المذهب الشافعي:
- المجموع، روضة الطالبين، أسنى المطالب، مغني المحتاج، حاشية ابن قاسم على التحفة، حاشية الجمل، تحرير الفتاوى، للعراقي.

المذهب الحنبلي: - شرح منتهى الإرادات، المبدع، الفروع، كشاف القناع، المغني، الإنصاف.

رابِعاً: الكتب العامة:

- أحكام الأذان والإقامة، للحازمي.
- أحكام الحواس الخمس، لندى صوان ان . - أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي، لمحمدا واصل . - أحكام مر افق المسجد، لمعاذ المحيش .
- المحلى، لابن حزم. -
- فقه الاعتكاف، للمشيقح -- الأحكام المترتبة على النسق، لفوفانانا . - إتحاف أهل الإيمان بأحكام الترديد مع الأذان، للمؤلف. - أحكام ألا صلوا في رحالكم، للمؤلف. - أحكام إجابة المؤذن المتعلق بألفاظه، لليابس . - إجابة الأذان والأحكام الفقهية المتعلقة به، للتميمي -- مجموع الفتاوى، لابن تيمية . - موسوعة الفقه الكويتية. - موسوعة العقيدة الدرر السنية.


## )

## الفهرس



الشرط الخامس ：أن يكون على الصفة التي جاءت بها السُّنّة الشرط السادس ：أن يكون باللغة العربية

الشرط السابع ：الإقامة؛ أي ：يجب الأذان على المقيم ومسائله ．．．．．．．． 9 ع
7.
7.
7. حكم الأذان للصالاة المقضية والمجموعة

الصفحة

70
70
70
70
77
TV
TV
79
$V$.
VI
$V{ }^{\mu}$
$\vee \varepsilon$
$\vee \varepsilon$
V $\wedge$
$\Lambda$.

Nr
$N^{\mu}$

الترديد مع تعدد المؤذنين
ترديد المؤذن مع نفسه ..
الترديد مع من يلحن ويطرّب

الصفحة
$1 \cdot 1$
$1 \cdot \mu$
$1 \cdot 4$
$1 \cdot \varepsilon$
1.0
1.0
$11 \%$
117
IIV
11^
Ir|
1rを
1ro
Ir^
$1 r 9$
$1 \%$ 。 الـمبحـث الثناني عشـر : أحكـام سكن الـمؤذن وانتـفاعه بـمـا في
$1 r v$

1\&ะ
$1 \& 7$

المبحث الحادي عشر : في الصيام والاعتكاف المسحد مسائل متفرقة وصايا عامة للمؤذن إصدارات المؤلف
الترديد حال الطواف وقراءة القرآن
الترديد مع الأذان عن طريق التسجيل الترديد هل يقضى؟ من دخل المسجد حال الأذان فهل يردد؟ الترديد مع غير أذان للصالاة الأذكار بعد الأذان ومسائله الترديد من الحائض والنغساء المبحث التاسع : الإقامة ومسائلها صفة الإقامة من يملك الإقامة ومسائله الإقامة في مكبر الصوت حكم ترديد الإقامة مقدار الوقت بين الأذان والإقامة المبحث العاشر : أحكام التبليغ ومسائله أخطاء المبلغين فهرس المر اجع

