## تفاوت الأعمال باختلالا الأماكز الفاضلة [ككة أنموذجا]

## أ.د. ابتسام بنت بالقاسم بن عايض القرني•

ملخـــص
تناول البحث تفاوت الأعمال باختلاف الأماكن الفاضلة ، ويهدف البحث إلى
تأصيل مسألة إفراد مكة بالتفضيل من خلال جمع وتتبع النصوص الشرعية والقال القوال العلماء، وتحديد الأماكن والأعمال الصالحة التي يتفاوت فضلها في مكالة عنة عن غيرها، وتتمثل أهمية البحث في بيان وجه تفضيل مكة وفضل العمل الصالح فيها ولا ونا وخطورة ارتكاب السيئات فيها و وتصحيح بعض المفاهيم حول تفاوت الحسنات والسيئات المات في مكة عن غيرها من الأماكن. وإبراز المواطن التي اختصت بتفضيلٍ مضاعِ في في مكة. وبيان المراد بتغليظ السيئات في مكة. استخذم الباحث الما النهج الاستقرائي والتحمليلي. وقد خلص البحث إلى نتائج؛ من أهمها:أن طريق معرفة الأماكن والمواطن الفاضلة
 المحدثات: تعظيم ما لم يعظمه الله ورسوله بقصد بعض الأماكن وتتبع الآثار القديمة ، مضاعفة ثواب الصلاة بمائة ألف صلاة تحصل في المسجد الحرام في صلاة الفريضة ، وأن مضاعةة ثواب الصلاة بمائة ألف صلاة عامة في جميع حرم مكة ولا تختص
 ثواب الصلاة، وأن المعاصي في حرم الله لا تضـاعف كمَّا؛ و وإنما تغلظ وتَعظمّلحرمة البلد؛ لعموم النصوص على أن السيئة لا تُضاعف، ومن ألا أهم التوصيات عقد دورات تدريبية وورش عمل للزوار لتتقيفهم بالأحكام المتصلة بالمناسك . إفراد مكة بالتفضيل التفيل التا من خلال جمع وتتبع النصوص الشرعية وأقوال العلماء في المسألة. تحديد الأعمال الصالحة التي يتفاوت فضلها في مكة عن غيرها من خلال عرض أقوال العلماء .

المكرمة - الحسنات والسيئات.

- أستاذ الفتهبعسم الثريعة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، السعودية .



## Abstract

The research dealt with the «variation of deeds according to different virtuous places, and the research aims to root the issue of singling out Mecca with preference by collecting and tracing the legal texts and sayings of scholars, and identifying the places and good deeds whose virtue varies in Mecca from others. And the danger of committing sins in it, Correcting some concepts about the difference between good and bad deeds in Makkah from other places, and highlighting the citizens that were given double preference in Makkah, and clarifying what is meant by the severity of evils in Makkah. The researcher used the inductive and analytical method. The way to know virtuous places and places is only with authentic textual evidence, and to give preference to them for the good deeds that take place in them, and that among the innovations: venerating what God and His Messenger did not glorify by intending to some places and following ancient monuments, multiplying the reward of prayer by one hundred thousand prayers that occur in the Sacred Mosque in a prayer The obligation, and that the reward for prayer is multiplied by one hundred thousand general prayers in all the sanctuaries of Makkah and is not specific to the Sacred Mosque. e is not quantitatively multiplied; Rather, it becomes tougher and arrogant, due to the sanctity of the country. For the general texts that bad is not doubled, and one of the most important recommendations is to hold training courses and workshops for visitors to educate them about the provisions related to rituals. Individualizing Mecca with preference by collecting and following the legal texts and the sayings of scholars on the matter. Determining the righteous deeds whose virtues differ in Makkah from others by presenting the sayings of the scholars.
Keywords: disparity of deeds - good deeds - virtuous places Makkah Al-Mukarramah - good and bad deeds.

## مقدمـــــة

الحمد لله القائل :
 وبعد، فاقتضت حكمة الله تفضيل بعض الأماكن والأزمان، فينال عباده من كرمـه وفضله وجوده بتفضيل أجر العاملين فيها على غيرهـا؛ ومن تفضيل الأزمان: تفضيل صوم رمضـان على صوم سـائر الشهور ، ومن تفضيل الأماكن: تفضيل مكة على سـائر البلدان؛ فقد اختصـها الله بخصـائص وفضـّائل ليست لسو اهـا ، فاختارهـا

 إليها من كل فج عميق، واختصـها بجملة من العبادات تفردت بها ـ كما وردت الأدلة الشرعية على أن الصلوات تُخـاعف في مكة، قال صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةٌ

 من الأمكنة؛ بل إنه يؤ اخذ بالهم بالسيئة في مكة ولا يؤ اخذ به في غيره، ، قال تعالى :
 الأعمال باختلاف الأماكنَ الفاضلة، وأجلِي أثر مكة في تفاوت الحسنات والسيئات فيها عن غيرها من الأماكن، وأجمع فيها مـا ورد من النصوص الشـرعية، وأقوال أهل العلم.
مشكلة البحث:
كيف تتفاوت أجور الأعمال الصـالحة بمكة عن غيرها من الأماكن؟ وكيف يتفاوت تغليظ السيئات بمكة ؟


تظهر أهمية البحث من جهتين:

- الأهمية العلمية:

ا. بيان وجه تفضيل مكة وفضل العمل الصالح فيها، وخطورة ارتكاب السيئات فيها
Y. . تصحيح بعض المفاهيم حول تفاوت الحسنات والسيئات في مكة عن غيرها من الأماكن.
r. إبراز المواطن التي اختصت بتفضيلٍ مضاعٍ في مكة. - الأهمية التطبيقية:

1. تعظيم حرمة مكة التي يتعين تحقيقها وتربية النفوس عليها . Y Y. ترسيخ الرغبة لدى أفراد المتتمع في الاستزادة من العمل الصالح في مـي مكة.「.「. رعاية حرمة مكة، والحذر من التساهل في ارتكاب السيئات فيها؛ مما يتنافى

مع تعظيمها.
أهداف البحث:
ا. تأصيل مسألة إفراد مكة بالتفضيل من خلال جمع وتتبع النصوص الشرعية وأقوال العلماء في المسألة.
Y. تحصيد الأعمال الصالحة التي يتفاوت فضلها في مكة عن غيرها من خلال عرض أقوال العملاء - المتقممين منهم والمتأخرين -،، مع بيان الرأي الراجح في ذلك بعد الموازنة والتعليل. r. بان المراد بتظليظ السيئات في مكة من خلال عرض أقوال العلماء - المتقدمين منهم والمتأخرين -،، مع بيان الرأي الراجح في ذلك بعد الموازنة و التعليل.

تفاوت الأعمال باختتلاف الأهاكز الثاضلة [مكة أنوذجاب]

## منهج البحث:

يقوم منهج الدراسة على: المنهج الاستقرائي الوصفي القائم على استقراء
وتتبع كتب الماهب الفقهية في الموضوع، وجمع المعلومات من المصادر المختلفة حول مسائل الدراسة الحالية. والمنهج التحليلي والاستنباطي. هيكل البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن ينظم في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة .

# المبحث الأول 

## تقاوت الأعمال بـاختلاف الأمـاكن الفاضلـة

تفضيل الأماكن على نوعين: الأول: دنيوي؛ كتفضيل بعض البلدان على بعض؛ بما فيها من الأنهار و الثمار وطيب الهواء. والثاني: تفضيل ديني؛ لأن الله يجود على عباده فيها بتفضيل أجر العاملين(1) والتفضيل باختيار الله تعالى لمن يشاء على من يشـاء، فيفضل أحد المتساويين من كل وجه على الآخر -كمـا قرره القر افي-، ولا يعلم سبب تفضيل بعض الأماكن واليقاع إلا بالنصوص الشرعية الصحيحة؛ كتفضيل مسجده صلى الله عليه وسلم بأن الصـلاة فيه خير من ألف صـلاة في غيره ، وفي المسجد الحرام بمائة ألف صـلاة، وني بيت المقدس بخمسمائة صـلاة، وهذه أمور لا تعلم إلا بالمنقول (r). والأصل أن الأماكن كلها متساوية؛ ولكنها تفضل بما يقع فيها من الأعمال الصالحة، فيرجع تفضيلها إلى ما ينيل الله العباد فيها من فضله وكرمـه، ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوّى بين البقاع والأماكن؛ فنفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة؛ وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصـالحة، فـا ملا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة و المشاعر على أي بقعة من الأرض؛ و و إنما

 بكر امته؛ ذذوات ما اختاره واصطفاه من الأماكن وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها؛ ولأجلها اصطفاها الله، وهو سبحانه الذي فضلها

 مسـاو لسـائر الأمكنة! والتفاوت الظاهر بين الأمكنة الشريفة وأضدادهـا أعظم من


تفاوت الأعمال باختلاف الأماكز الفاضلة [مكة أنموذجا]
التفاوت بين النار و الماء بكثير ، والتفضيل باعتبار مـا يقع فيها من العباد ات و الأذكار

 [1القصص: 10 [1 (1)
وتفضيل الأعمال بالككان مما ثبت في نصوص القرآن و السنة، قال ابنحجر :
(الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كالأمكنة) (r)، وتخصيص الشرع بعض الألمان بأفعال مخصوصة يقتضي اختصاص البقعة والمكان بمصلحة لا توجد في غيرها من البقع؛ ومن ذلك: تفضيل مكة على سائر البلدان (r)؛ فـ (مكة أفضل البـلا (الـاد بنص



 دم، ولا تعضد به شجرة، ولا ينفر له صيد ، ولا يختلى خلاه، ولا تلا ولتقط لقطته للتملك؛



 يرض لقاصده ثوابًا دون الجنة، قال رسول الله -صلى الله علَيَه وسلم-: : العُمْرَةُ



 الأرض، فليس على وجه البسيطة قبلة سواها. ومن خواصها: أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرضى، عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أَيْيُ مَسْجد

 لَكَ مَسْجِدُ" (1) ومما يدل على تفضيلها: أن الله تعالى سماها (أم القرى)، فالقرى تبع لها، وهي أصلها؛ فوجب ألا يكون لها في القرى مثيل. وهذا كله سر إضانته
 الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته، فكل ما أضافه سبحانه وتعالى إلى نفسـه فله من المزية والاختصـاص على غيره مـا أوجب له الاصطفاء ، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلًا آخر، وجلالة وتخصيصًا زائدًا على ما كان لـه قبل الإضافة(؟) و القرافي قعد في القاعدة الرابعة عشرة أن من أسباب التفضيل بين المعلومات: التفضيل بسبب الإضافة، وبين أن الله تعالى أضاف اليِّ إليه في قوله تعالى: : الطاعات في الصـلاة والحج (گ) . وتفضيل مكة على المدينة مذهب سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد -في أصتح الروايتين عنه- وابن وهب ومطرف وابن حبيب -من أصحاب مـالك-، وبه قال عطاء بن أبي رباح و المكيون و الكوفيون وبعض البصريين والبغداديين، وحكاه ابن عبد البر عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وابن عمر وجابر وعبد الله بن الزبير وقتادة، وقد روي عن مالك ما يدل على أن مكة

أفضل الأرض كلها (0)
(1) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب)، (1)

(₹) (


تفاوت الأعمال باختلاف الأماكن الفاضلة [مكة أنووذجا]
وقد نصر العز بن عبدالسلام تفضيل مكة على المدينة - عند حديثه عن
تفاوت الأعمال مـع تساويها باختلاف الأماكن -؛ لأن الله يجود على عباده في مكة بما لا يجود بمثله في المدينة، وحشد وجوهًا كثيرة لتأييد ذلك؛ منها: وجوب قصد مكة للحج والعمرة، وهذان واجبان لا يقع مثلهما في المدينة، فالإثابة عليهما إثابة على واجب، ولا يجب قصد المدينة؛ بل قصدها بعد موته صلى الله عليه وسلم بسبب زيارته سنة غير واجبة، وتحريمها يوم خلق السموات والأرض، فلم تحل لأحد من الرسل والأنبياء إلا لنبينا - صلى الله عليه وسلم-؛ فإنها أحلت له ساعة من نهار، وبو أها لإبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما السلام- ،وجعلها مبوأ ومولدًا السيد المرسلين وخاتم النبيين -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين- . وقد أثنىى الله




شـاءَ من لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ (r)

وكذا رجح ابن عبد البر(r) وابن رشد (£) تفضيل مكة على المينة وحشدا



 فإذا كانت الصـلاة في المسجد الحرام أفضل من الصـلاة في مسجد المدينة لحديث:


$\qquad$




 كان الذنب في حرم مكة أغلظ منه في حرم المدينة؛ صح أن مكة أفضل من المدينة؛ ؛ إذ ليس تفضيل بعض البقاع على بعض بمعنى موجود في ذو اتها؛ ؛ إنما هو لتضعيف الحسنات والسيئات فيها.

# المبحث الثاني <br> في بيــان المو اطن التي تتقاوت في التفضيل في مكة 

لا سبيل لمعرفة الأماكن والمواطن الفاضلة إلا بواسطة الشر ع بالأدلة النقلية
الصحيحة -كما سبقت الإثـارة إليه عن القرافي وغيره-، وقد ذكر العلماء أن هذا

 قول باطل؛ فالله تعالى لم يسو بين ذات الماء وذات النار ، والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير ، فالتفاوت بين نفس الكعبة وبين غيرها من البقاع أعظم من هذا التفاوت أيضًا بكثير ، فكيف تجعل البقعتان سواء؛ والتفضيل باعتبار ما يقع فيها من العبادات والأذكار والدعوات؟! ، والله سبحانه لا يخصص شيئًا ولا يفضله ولا يرجده إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيلها ولا

 بإحسان الله على عباده فيها بتفضيل أجر العاملين؛ كاختصاص عرفة بالوقوف فيها، ومنى بالرمي فيها، ومزدلفة بالمبيت فيها، ومرمى الجمار ، و المطاف، والصـا والمروة بالسعي فيهما، مع القطع بتساوي الأماكن والأزمان، وكذلك تفضيل مكة على سائر البلدان (r). ومكة تضم عدداً من المو اطن الفاضلة، و المشاعر المدسة، والمقامات المباركة؛
 فضل هذه المواطن وطرق تعظيمها، وما الذي يشرع من العبادات فيها ، وفيما يلي بيان المواطن المعظمة في مكة وفضلها وما يشرع فيها من عبادات:




## أولاً: المسجد الحرام:

ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الصـلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صـلاة: (صـلاة في مسجدي أفضل من ألف صـلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواهه، (وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق؛ ولذلك ولك كان

 ثانيًا: الكعبة:

 و الكعبة قبلة المسلمين؛ إذ استقبال القبلة شرط لصحة الصـلاة بالإجماع، قال ابن عبد البر : (أجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها
 استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم بجهتها؛ "ُّلا صـلاة لها


 بِالْبَتْتِ الْحِيْيِّ

 . التمهيد (r)



تفاوت الأعمال باختلاف الأماكن الفاضلة [مكة أنهوذجا]
وذكر صاحب الفروق أن الطواف للاَفاقيين أفضل من الصـلاة في البيت،
والصلاة لأهل مكة أفضل من الطواف. والفرق: لأن الصـلاة يمكن أداؤها في
 بأن يصلي ألف ركعة، فتكون قائمة مقام ركعة في المسجد، ولا يمكنه أن يطوف بالبيت في غير الحرم، فليستدرك تلك الفضيلة فيما يؤدي إلى استدر الـي ال الفـي الفضيلتين؛ لأن الطواف مشبّه بالصلاة، وما يشبه بهـ أفضل وأكمل من المشبه، فكان اشتـالفاله

بالأفضل أفضل(1) .
وتشرع الصـلاة في جوف الكعبة، (قال الشافعي: ليس في الأرض موضع
أحب إلي أن أقضي فيه الصـلاة الفائتة من الكعبة؛ لأن الفضيلة في القرب منها للمصلي؛ فكانت الفضيلة في بطنها أولى) (r). وقال بمشروعية صـلاة الفيا الفريضة والنافلة في جوف الكعبة الحنفية، وهو قول عند المالكية، ورجحه صـاحب التمهيد ، وقول الشافعية، واختاره ابن باز وابن عثيمين، وقال الحنابلة بصحة صـلاة النافلة والصـلاة المنذورة فيها (r). واستدلوا بالآتي :


 والكعبة قبلة المسلمين أحياء وأمواتا؛ فيوضع الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ور أسهه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، على هذا جرى

(Y) النووي، المجموع شبرح المهذب،

ينظر: ابن الهمام، فتح القدير،





 قال ابن باز: (السنة: أن يوجه إلى القبلة، الكعبة قبلة المسلمـين أحياءٍ وأمواتًا) (r) ثالثاً: الحجر الأسود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ״ پ نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ
 وللركن الأسود فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه، وكونه على قواعد إبراهيم -صلى الله عليه وسلم-. وللركن اليماني فضيلة واحدة؛ وهي كونه على قواعد إبر اهيم -صلى الله عليه وسلم-. وليس ني الركنين الشاميين شيء من الفضيلتين. والسنة في الحجر الأسود : استلامـه وتقبيله، والسنة في الركن اليماني: استلامـه ولا يقبل، فخص الأسـود بالتقبيل مـع الاستلام لأن فيه فضيلتين، واليماني بالاستلام لأن فيه فضيلة واحدة، وانتفت الفضيلتان في الشـاميـين(£ ). ويبعث الحجر الأسود يوم القيامة ويشهد لمن استلمـه بحق، قال رسول الله

 وأجمـع الفقهاء على أن استلام الحجر سنة عند ابتداء الطو اف، وعند الخروج بعد الطواف والرجوع إلى الصفا(؟) و" أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصـة من سـنن الطو اف إن قدر "(v(.) ويقبله إن أمكنه ذلك من غير أن يؤذي أحدًا؛ لأن الاستلام سنة، وإيذاء المسلم حرام، وترك الحرام أولى من الإتيان بالسنة(^)، ،
 .https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/62?page=3، ابن بازيا (r)





 . ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، (^) (^)
 المحتاج،

تفاوت الأعمال باختلاف الأمكان الثاضلة [مكة أنوذجاج]
النبي صلى الله عليه وسلم استلمـه وقبل يده)|" (') وكان رسول الله صلى الله عليه
وسـلم يطوف باليت ويستلم الركن بِمْجْنَ معه ويقبِّل المحجن (٪) .
وإذا شـق عليه استلامـه وعجز عنه؛ اختلفو اهل تشرع الإشــارة باليد على
قولين:
-

- وذهب الحنفية والشافعية و الحنابلة واختاره القاضي عياض من المالكية إلى أنه

يشير إذا عجز عن استلامـه( ()
لأنهه صلى الله عليه وسلم طَافَ بِالْيَتِ وَهُوْ عَلَى بَعِيرٍ ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ

واختلف الجمهور في كيفية الإثـارة:

- فعند الحنفية يشير بيديه كهيئة التكبير للإحرام بالصـلاة(r)
- 

الأدلة:

- استدل الحنفية بما رواه إبراهيم النخعي: "تُرْنَعُع الْأَيْمِي في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ؛


وسلم.
نو قش: المرفوع ضعفه أهل العلم (9) ومـع ضـعفه ليس فيه استلام الحجر (• ")




وقياسًا على المسـح يكون باليد اليمنى(1) (1)
الراجح: -و الله أعلم-: قول الجمهور بأن الإثـارة تكون باليمنى؛ لظاهر الحديث، وقياستا على الاستلام .ولأن اليد اليمنى تقدم في العبادات مع عدم ثبوت الإثـارة باليدين (r) .ومسح الحجر الأسود مما يكفِّر الله تعالى بـه الخطايا، قال رسول الله
 وقال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة: يشرع السجود عليه(६)، وعقد ابن خزيمة(•) في كتاب المناسك بابًا للسجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم، وأورد فيه عن جَعْفَرْ بْن عَبْ اللَّه


 ويشرع التكبير إذا حاذى الحَجر الأسود في الطواف؛ كمـا في الحديث:
 (v) وَكَبَّرَّه

واختلف الفقهاء فيما يشرع قوله عند استلام الحجر الأسود أو محاذاته: فالمالكية: باسم الله والله أكبر(^). استدلوا بأن ابن عمر -رضي الله (1) (




 (V)


عنهما - كان يدخل مكة ضحى، فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول: بسم الله والله أكبر (1)

وعند الشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية: يشرع قول: باسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقيده ابن عثيمـين في ابتداء الشوط الأول من الطو اف، أما بقية الأشو اط فيقتصر على التكبير (r (r واستدل ابن عثيمين بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال : (اكُلَّمَا أتى
 الراجح: - و الله أعلم-: أن يقول عند استلام الحجر الأسود : باسم الله والله أكبر، وعند الإثشارة إليه: الله أكبر؛ جمعاً بين حديث ابن عباس وأثر ابن عمر -رضي

ذكر الشافعي: أحب أن يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله؛ لأني لم أعلم أحدًا روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل إلا الحجر الأسود ، وإن قبله فلا بأس به( £). وعند المالكية لا يقبل بفيه الركن اليماني؛ ولكن يلمسـه بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل، وإن لم يستطيع كبر ومضى، وكلما مر به في طو اف واجب أو تطوع إن شـاء استلم أو ترك، ولا يدع التكبير كلما حاذاه في

طواف واجب أو تطوع (॰)
 ينظر: الشافعي، أحكام القرآن، Y/ (Y)






ويستلمهه بيده في كل طوافه ولا يقبله، فإن لم يتمكن من استالامـه لم تشرع
الإشـارة إليه بيده(1 (1).
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه ولم يكن يكبر، وعلى هذا فلا

$$
\begin{aligned}
& \text { خامساً: مقام إبراهيم: }
\end{aligned}
$$

وتشر ع اتفاقاً صـلاة ركعتي الطو اف خلف المقام لمن تيسَّر له ذلك ولو بعد


 وشعائر الحج الظاهرة، والله تعالى أمر بتعظيم شعائره، والوقوف فيها ركن من أركان الحج، وأجمعو ا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حـج لمن فاته الوقوف بـه(•) . وعرفة كلها موقف؛ لحديث : " وعرفة كلها موقف"(٪) ، قال ابن عبد البر : (بطن عرنة الذي أمر الواتف بعرفة أن يرتفع عنه، وهذا كله أمر مجتمع عليه لا موضع للقول
 الرحمة -الذي هو بوسط عرفات-، وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ريما توهم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه؛ فخطأ ظاهر ، ومخالف للسنة، ولم يذكر أحد ممن يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بها؛ بل له حكم (1) ينظر: الألباني في الثنـاسك ، (Y)







سـائر أرض عرفات غير موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا محمد بن جرير الطبري والماوردي قالا: يستحب قصده، وذكر البندنيجي نحوه. واعترض عليهم النووي بأن هذا الذي قالوه لا أصل له، ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف، فالصواب الاعتناء بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خصـه العلماء بالذكر، وحثوا عليه، وفضلوه، وحديثه في صحيح مسلم وغيره. قال إمام الحرمـين: في وسط عرفات جبل يسمى جبل الرحمة لا نسك في صعوده وإن كان يعتاده الناس(1)
وبعض الحجاج يصعدون الجبل ويتبركون بأحجاره وترابه، ويعلقون على
أثشجاره قصاصـات الخرق وغير ذلك، وهذا من البدع؛ فإنه لا يشرع صعود البِل، ولا الصـلاة فيه، ولا أن تعلق قصـاصـات الخرق على أشثجاره؛ لأن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل فيه شيء من رائحة الوثنية، وهذا الجبل ليس له قدسية خاصة؛؛ بل هو كغيره من الروابي والسهول التي ني عرفة؛ ولكن الرسول -عليه الصـلاة والسـلام- وقف هناك، فكان المشروع أن يقف الإنسـان في موقف الرسول -عليه الصـلاة والسـلام- إن تيسر له؛ وإلا فليس بواجب، ولا ينبغي أن
يتكلف الإنسان الذهـاب إليه؛ ـلما سبق(+ .

ويباهي الله بأهل عرفة مـلائكة السماء، ويكثر فيه من العتق، ويصغر فِيه
الشيطان، ويشرع فيه الدعاء، قال صلى الله عليه وسلى: "( مَا مِنْ يَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ





 قدير"(1). (واستدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام؛ لأن الله تعالى إنما يختار لرسوله الأفضل، وأن الأعمال تشرف بشرف

الأزمنة كالأمكنة) (r
سـابعاً: منى:
 (ولا خلاف بين العلماء أنَّ الأيام المعدودات في هذه الآية هي: أيـام مِنى، وهي أيام

 العلماء، قال الطبري في تفسير الآية: (وهُنَّ أَيام التشريقَ في قول بعض أهل التأويل،
 ومن العبادات و الشعائر المعظمة التي تقع بمنگى مـا يلي:

- عبادة رمي الجمار من شعائر الحج الظاهرة والواجبة، والله تعالى أمر بتعظيم شعائره، وقد ورد التصريح بهذه الشعيرة العظيمة في السنـة النبوية، فعن

 الجمرة الصنرى والوسطى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَذِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي



تفاوت الأعمال باختلاف الأماكز الفاضلة [مكة أنوذجاء]





 ثامناً: مزدلقة:
قال تعالى:
 والحديث على أن المشعر الحرامز جميع المزدلفة، وسميت بالَّشْعَر الحرام من الشِّعار؛ ؛ وهو العلامة؛ لأنه من معالم الحجّ وارتبط بـه بعض و اجبات و أفعال الحج؛
 ضِمْن حدود الحرم(ץ) وقيدت بالمشعر الحرام لأن هناك مشعر اً حلالاً؛ وهو عرفة؛ فإنه مشعر؛ بل هو أعظم المشاعر المكانية، فهو مشعر لكنه حلال؛ لأنه خارج أميال
 والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجةّ واجب من واجبات الحج من تركه فعليه دم، هذا قول عطاء والزهري وقتادة و الثوري و الشـافعي وإسـحاق وأبي ثور و الحنفية، وقال علقمة والنخعي و الشعبي: من فاته جمع فاته الحـج( (£ .ويصلي


.IVO I، ، (1)






## تاسعاً: الصفا والمروة:

 معروفان في مكة في طرفي المسعى، والسعي بينهما من شعائر الله -أي: من معالم

دينـه
وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف
عالبيت الذي فيها غيرهـا الحـهـا

وهو جزء من الكعبة، فمن صلى فيه فقد صلى في الكعبة، ويسن التنفل فيه؛



(r) (r) الْبَيْ
 صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا : إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر؛ لأنه من البيت؛ تأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وخروجًا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر (£)

## المـحث الثالث

## في مخـاعقة حسنات الأعمال الصـالحـة بـمكة

لقد دلت الأدلة على أن ثواب الصـلاة في المسجد الحرام مضـاعف؛ ومنها:


فِيمَا سِوَاهُهِ(1) (1).

واتفق العلماء أن المضاعفة تحصل في المسجد الحرام في صـلاة الفريضة،، واختلفوا في مسـألتين: هل المضاعفة تعم صـلاة النفل؟ وهل المضاعفة تعم جميع الحرم؟
المسألـة الأولى: مضاعفة ثواب الصـلاة هل تعم صـلاة النفل؟ اختلف فيها على
قولين:
القول الأول: أن المضـاعفة تعم صـلاة النفل، قال بـه الشـافعية و الحنابلة، وهو قول
عند المالكية قال بـه مطرف (r)
القَولِ الثاني : أنَّ المضاعفةَ تختَص بالفريضـة فقط، وهذا مذهب الحنفية و المالكية
على الصحيح ${ }^{\text {(r) }}$
سلبـ الخـلاف: من قال بأن المضـاعفة تعم قال: اسم الصـلاة في حديث: رأفضل من ألف صـلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" يشمل الفرض و النفل. وأبو حنيفة حمل الحديث على الفرض فقط؛ للجمع بينه وبين حديث: ״ فَإِنَّ خَيْرَ صَــالَةِ المَرْء فَي
 (1)

(

(0) ينظر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، 1^9/r .

 مِنْ مِائَ أَلْفِ صَالَةٍ فِيمَا سِوَاهُس .
 واستدل أصحاب القول الثاني بقوله -صـلَّى الله عليه وس الُّلم-: , ( فَانِّنَّ خَيْرْ

وجه الدلالة: تفضيل الرسول -صلى الله عليه وسلم- الصلوات النوات النوافل في البيوت عليها في المساجد غير الصلوات الككوبات، وكذلك في المسجد الحرام وفي

السجد الأقصى (r).
ويمكن أن يجاب عغه: إما بالجمع بين الأحاديث بأن صلاة النافلة في البيوت خير إلا في المسجد الحرام. أو بأن النوافل مضاعةة بمائة ألف في مكة ويكون
 „أفضل صـلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"(r).
يترجح - و الله أعلم- القول بأن المضاعفة تشمل الفروض والنو افل؛ لإطلاق
الأحاديث الصحيحة.
المسألـة الثانيـة: مضاعفة ثواب الصـلاة هل تعم جميع بقاع الحرم؟ اختلف فيها
على قولين:
القول الأول: المضاعفة تختص بالمسجد الحرام الذي فيه الكعبة، وهذا مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، والظاهر من مذهب الحنابلة، واختاره ابن

عثيمـين (£) .








وحه الدلالـة: المراد في هذه الآيات المسجد حول الكعبة(1) (


وجه الدلالـة: ظاهر الدلالة.
القول الثاني: المضاعفة في الحرم كله، قال بـه الحنفية والمالكية، وهو المشهور عند الشافعية، وصحصه الماوردي والنووي، ورجحه ابن تيمية وابن القيم وابن باز (r)". الأدلـة: اسـ لما يهدى إلى مكان الهدايا -أي: ينقل إليها-، ومكان الهدايا الحرم (\&). - قولهتعالى :











العلد الرابع والعشـرون - شوال
 وجه الدلالة: الآيات السابقة تدل على أن المراد بالبيت العتيق والمسجد الحرامي:




 ويمكن أن يجاب عذه: بأن في قوله تعالى: (مِنَ المْنْجِدِ الْحَرامِم) قولين:
 الحطيم)، وريما قال بعض الرو اة: (في الحِجر) . والثاني: أنه أسري بهـ من بيت أمّ


 ومُضْطِربُ في الْحِلِّ (َ)




الذي هو مكان الطواف (^).
( ( 1 (
(Y)





الراجح: -و الله أعلم-: أن مضاعفة ثواب الصـلاة بمائة ألف صـلاة عامة في جميع






 المسألَة الثالثة: تَفاوت الأَعمال الصالحَّة غير الَصَلاةَ في الحرمَ
اختلف العلماء هل التضعيف الوارد في الحديث خاص بالصـلاة أو يعم
جميع الأعمال الصـالحة ؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الأعمال الصالحة غير الصلاة لاتُ الُضاعف في الحرم إلا الاعتكاف (r).
 وقال به الحسن البصري(0) قال في المطالب: وبقية حسنات الحرم المكي كصـلاة فيه، فكل عمل بر من صدقة وذكر وكلمة طيبة ونحو ذلك من القربات التي تقع في الحرم بمائة ألف في غيره(؟) الأدلة:
 شَهْهْ رَمْضَانَ فِيمَا سِوَاهَا، (v)
 (أخرجه أبو داود الطيالسي، (Y)





العـد الرابع والعشـرون - شوال

ويجاب عنه: بأن تضعيف الأعمال بعدد معين توقيفي يحتاج إلى دليل خاص
ولا مجال للقياس فيه(1).
القول الثالث: أن الأعمال الصالحة تُضاعف في الحرم؛ ولكن لم يلم يرد فيها حد
 أيضاً: القرطبي، وابن تيمية، والرحيباني و البهوتي (r). الأدلة:

- أن للمكان الفاضل والزمان أثراً في تضعيف الثواب، قال العلماء - رحمهم الله-: إن الحسنات تُضاعف في الزمان وان والمكان الفاضل؛ لكن تخان التضعيف بقدر معين يحتاج إلى دليل خاص. الراجح: -والله أعلم-: أن بقية الأعمال الصالحة تُضاعف في الحـا يرد فيها حد محدود؛ إنما جاء الحد والبيان في الصـلاة، أما بقية الأعمال -كالصوم و الأذكار وقراءة القر آن و الصدقات- فليس فيها نص ثابت يدل على تضعيف محدد؛
 ومما يؤيد حصول مضاعفة ثواب العملِ الصالح بحرم مكة :



 - ليس تفضيل بعض البقاع على بعض بمعنى موجود في ذواتها؛ وإنما هو
لتضعيف الحسنات والسيئات فيها (v).
(1) ينظر: ابن عثيمين، الثرح الممتع،





تفاوت الأعمال باختلاف الأماكز الفاضلة [مكة أنووذجا]

> المبحث الرابع

## في تغليظ السيئـات بـمكة

اختلف العلماء في مضـاعفة السيئات فيها على قولين:
القول الأول: أن الإثم يُخـاعف في المكان الفاضل كمكة، قال بـه أبو حنيفة(1)،
والشـافعي، وأحمد بن حنبل، وقال به القاضي أبو يعلى وابن الجوزي، والقرطبي(٪)،
وغيرهم ${ }^{\text {و }}$ •
الأدلة:

- قوله تعالىى: وجه الدلالة: النهي عن ظلم النفس في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنها آكد وأبلغ ني الإثم
 بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ، وكذا الشهر الحرام تغلظ فيه الاَتام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم(گ) ". - أنّ الله سبحانه إذا عظل شيئاً من جهة واحدة صـارت له حرمة واحدة، وإذا عظمـه من جهتين أو أكثر صـارت حرمته متعددة، فيُضاعف فيه العقاب بالعمل السيئ كما يُضاعف الثواب بالعمل الصالح، فمن أطاع الله في الشـهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال غي البلد الحرام، ومن أطاعه ني الشهر الحلال ني البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في
شهر حالال ني بلد حال (®).
 .

القرطبي، /ه/\$1r
| | ي ينظر: الزّركشي، إعلام الساجد بأحكام المساجد، (Y)
 (1) (1) ينظر: المرجع السابق.


نوقش استدلالهم بـالاَية: بأنه ورد تعظيمًا لحق النبي -صلى الله عليه وسلم-؛
 الله عليه وسلم-(1)

 الأليم(r). فليس تفضيل بعض البقاع على بعض بمعنى موجود في ذواتها؛
وإنما هو لتضعيف الحسنات والسيئات فيها(\& ).

- لأن المعاصي في حرم الله أفحش وأغلظ، فتنهض سببًا لفلظ الموجب؛ وهو تضاعف العقاب(0) فالسيئة تكون فيه سبيًا لمقدار من العقاب هو أكثر من مقد اره عنها في غير الحرم إلى أن يصل إلى مقدار عقاب سيئات منها في غيره
-و الله أعلم-، وكل من هذه الأمور سبب لققت الله تعالى (1)


 والمراد بالتظليظ: تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها؛ فإن السيئة
 تضاعف بالكيف لا بالكم(•) .

- قوله تعالى:

وجه الدلالة: فيها إشارة إلى أن السيئة غير مضاعفةّ؛ لكانِّ السيئة تعظم أحياناً




 ويجاب عنه: بأن المعاصي في حرم الله لا تضاعف كمًّا؛ و وإنما تغظظ وتَعظم لحرمة البلد؛ لأن عموم النصوص تدل على أن السيئة تجزى بمثلها واحدة ولا تُضاعف، ولم يصح دليل على استثناء الحرم من ذلك، والآثار الواردة عن اللـي تحمل على التضعيف من حيث الكيفية لا الكم، فالسيئة الواقعة في الحرم أعظم وأغلظ بالنسبة لجنس هذه السيئة؛ لانتهاك حرمة الحرم( عٌ

 مضاعفة السيئة في مكة مضاعفة كيفية؛ بمعنى: أنها تكون أثشد أَلاً ووَجعاً (ْ)
 الأرض؛ ولهذا ليس من عصى اللـل على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع

البعيد من داره وبساطه، فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات (؟ )
 (Y)




الراجح: - والله أعلم-: أن المعاصي في حرم الله لا تضـاعف كمًّا؛ وإنما تغلظ وتَعظم لحرمة البلد؛ لعموم النصوص على أن السيئة لا تُخـاعف، ولم يصـح دليل على استثناء الحرم من ذلك. ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم وأنها
 فهذا يدل على أن المعاصي في الحرم عظيمة، حتى إن الهم بالسيئة فيهَ هذا الوعيد، وإذا كان من همَّ بالإلحاد في الحرم متوعداً بالعذاب الأليم؛ فكيف بحال من فعل في

الحرم الإلحاد بالسيئات والمنكرات؟! فإن إثمـه يكون أكبر من مجرد الهم(1")
مسألـة: حكم الهمّ بـالسيئة في الـحرم:
اختلف في المؤاخذة على الهم بالسيئة في الحرم على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن المؤ اخذة والمعاقبة حاصلة على الهمّ بالسيئة في الحرم وإن لم يفعلها ، وممن قال بـه: عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- و أبو حنيفة وأحمد وابن

القيم وابن حجر(r)
الأدلة:
 [الحج: r 0 [
وجه الدلالـة: عدَّى فعل الإر ادة بالباء، ولا يُقال: (أردت بكذا) إلا لما ضُمِّن معنى الفعل (هم)؛ فإنه يقال: هممت بكذا، فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم(r)، فرتب إذ اقة العذاب الأليم على إر ادة الإلحاد بالظلم فيـه ترتيب الجزاء على

$$
\text { شرطه؛ }{ }^{\text {( }}
$$

نوتش: بأن الإرادة في الآية بمعنى العمل(॰).


(


$\qquad$
 بظْلم

حرمتـه(r)


 التخصيص لشدة التظليظ في المخالفة في الحرم المكي، ووجه هذا ظاهر(ْ ") وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالسيئة وعدم فعلها؛ كل ذلك تعظيمًا لحرمته. وكذلك فعل الله سبحانه بأصحاب الفيل ، أهلكهم قبل الوصول إلى بيته. وقال أحمد بن حنبل: لو أن رجّاً هم أن يقتل في الحرم أذ اقه الله من العذاب الأليم، ثم قر أ الآية. وقال ابن



يدل له ما وقع بأصحاب الفيل من الإهـلاك المستأصل؛ لعزمهم على ارتكاب
المناكر في الحرم، فأهلكهم الله بذلك العزم قبل أن يفعلوا مـا عزموا عليه(^).


وحديث:" إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ـ قالوا:
يا رسول الله، قد عرفنا القاتل، فما بال المتول؟! قال: „إنه كان حريصًا على قتل صاحبهه، .

وجه الدلالة: فقولهم: ما بال المتتول؟! سؤ ال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل بسببه النار مع أنه لم يفعل القتل، فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: : (إنه كان حريصًا على قتل صاحبها، أن ذنبه الذي أدخله النار هو عزمـه المصمم وحرصـه على قتل صاحبه المسلم(1)
نوقش: بأن العزم المصمم على ارتكاب الذنب يعاقب به في مكة وغيرها ، فلا معنى
 العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به، وخالف بعضهم وقال: إنه من الهم المرفوع، وربما تمسك بقول أهل اللغة: هم بالشيء: عزم عليه، و التمسك بهذا غير سديد؛ لا لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق)(؟ (٪) والآية في ضوء تفسير ابن مسعود- رضي الله عنه- تدل على أن الحرم له حكم خاص بها ليس كفيره. الراجح: - والله أعلم-: القول بالمؤ اخذة والمعاقبة على همّ المكلف بالسيئة في الحرم وإن لم يفعلها ، ( فمن همّ بالمعصية في الحرم الشريف المكي استحق العقاب، هذا شيء خاص بالحرم المكي؛ لأن الله سبحانه يقول: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلَادِ بِظظُلْ
 يستحقَ العقابً) (r)
(1) ينظر: المصدر السابق

تفاوت الأعمال باختلاف الأماكز الفاضلة [مكة أنوذجا]

## خاتمـــة

الحمد لله رب العالمين، و الصـلاة والسـلام على نيينا محمد ، وعلى آلـه وصحبه أجمعين، هذا عرض لأهم النتائج و التوصيات: النتائج:

- الطريق لمعرفة الأماكن والمواطن الفاضلة الشرع بالأدلة النقلية الصحيحة. - الأماكن والبقاع تفضل بما يقع فيها من الأعمال الصـالحة، فيرجع تفضيلها إلى مـا ينيل الله العباد فيها من فضله وكرمـه. الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كالأمكنة.
- مكة أفضل البـلاد بنص القرآن والسـنن الثابتّة وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم-. - تضم مكة عدداً من المواطن الفاضلة، والمشاعر المقدسة، والمقامات المباركة، بلغت عشرة ؛ مما يزيدها شرفاً وتعظيماً. - من المحدثات: تعظيم ما لم يعظمه الله ورسوله، وتكبد المشقة من الجهد والمال في قصد بعض الأماكن، وتتبع الاَثار القديمة، وجمع الحصى والتراب، والتمسـح بالصخور و الأحجار ، وهذا ليس من تعظيم مكة؛ بل من العبادات المحدثة، وكان الواجب صرف الوقت والجهد في التعبد بالطواف والصـلاة وقراءة القر آن. - من الاعتقادات الباطلة: أن الحجر الأسود نافع بذاته؛ لذلك بعض الزوار بعد استلامهم له يمسـحن بأيديهم على الوجه وبقية أجسادهم، وهذا جهل، فالنافع الضـار هو الله -سبحانه وتعالى--، وهو من البدع ، خالأصل في العبادات الحظر والتوقيف.
تقبيل اليد عند الإثثارة إلى الحجر الأسود خلاف السنة، فالصواب: أن التقيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر الأسود ، أما إذا لم يستطع استالام الحجر، وأثـار إليه بيده اليمنى؛ فإنه لا يقبلها .
- بعض الزوار يمسـح الحجر الأسود أو الركن اليماني بيده اليسرى، وهذا خطأ؛ فإن اليد اليمنى أثرف من اليد اليسرى، واليد اليسرى لا تُقدَّم إلا للأذى؛ كالاستنجاءو الاستجمار ومـا أشبـه ذلك، وأما مو اضـع التقبيل والاحتر ام فحظها اليد اليمنى.
- دلت الأدلة على أن ثواب الصلاة في المسجد الحرام مضاعف بمائة ألف صالاة فيما سواه.
- اتفق العلماء على أن مضاعفة ثواب الصلاة بمائة ألف صـلاة تحصل في

المسجد الحرام ني صـلاة الفريضة.

- الراجح: القول بأن المضاعفة تشمل الفروض والنواخل؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة.
- الراجح: أن مضاعفة ثواب الصلاة بمائة ألف صـلاة عامة في جميع حرم مكة ولا تختص بالمسجد الحرام.
- الراجح: أن بقية الأعمال الصالحة -كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات- تضاعف ني الحرم؛ ولكن ليس كمضاعفة ثواب الصلاة، فليس في بقية الأعمال الصالحة نص ثابت يدل على تضعيف محدد ؛ وإنما فيها في الجملة مـا يدل على مضـاعفة الأجر وليس فيها حد محدود .
- المعاصي في حرم الله لا تضاعف كمًّا؛ وإنما تغلظ وتَعظم لحرمة البلد؛ لعموم النصوص على أن السيئة لا تُضاعف، ولم يصح دليل على استثناء الحرم من ذلك.
- الراجح: أن الإنسان يؤاخذ على الهم بالسيئة في الحرم وإن لم يفعلها.

تفاوت الأعمال باختلاف الأمكان الثاضلة [مكة أنوذجا]
التوصيات:
/ / عقد دورات تدريبية وورش عمل للزوار لتثقيفهم بالأحكام المتصلة بالمناسك. ٪/ إفراد مكة بالتفضيل من خلالجمع وتتبع النصوص الشرعية وأقوال العماء في المسألة.
「/ تحديد الأعمال الصالحة التي يتفاوت فضلها في مكة عن غيرها من خلال عرض أقوال العلماء .

## المصادر والمراجع

- ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي. فتح القدير. دار الفكر. بيروت.
- ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله. (•" العزيز بن باز أثشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. أصداء الجتمع . بريدة.
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحيم الحراني الحنبلي. (9AVV). الفتاوى الكبرى.طا ـ دار الكتب العلمية. بيروت.
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحيم الحراني الحنبلي. (990م). مجموع الفتاوى. جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الللك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية.



تحقيق: عبد الرزاق المهي.طا .ـدار الكتاب العربي. بيروت.
- ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البُستي. (9 (9 ام). الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. ترتيب: علي بن بلبان الفارسي حقته وخرج

أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط .ط ا ـ مؤسسة الرسالة. . بيروت.
 على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاني ترتيب: علي بن بلبان بن عبد الله، مؤلف التعليقات الحسان: محمد ناصر الدين، الألباني .طا ـ دار باوزير للنشر والتوزيع ـ جدة .

- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. (\$V9 هــ) .فتح الباري شرح صحيح البخاري رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد عبد الباقي، قام بإخر اجه وصحصه وأثشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تطليقات العلامة: عبد العزيز بن باز . دار المعرفة .بيروت.
- ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي. (٪ (1) الم). تحفة المحتاج في شرح المنهاج. المكتبة التجارية الكبرى. مصر (ثم صورتها دار إحياء التراث
العربي. بيروت)
- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي . (ع• عاهـ الـ). الإحكام في أصول الأحكام.طا . دار الحديث . القاهرة.
- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي . المحلى بالاَثار. دار الفكر. بيروت.
 تحقيق: محمد الأعظمي. طץ. المكتب الإسلامي. بيروت.
 في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
 المتصد. دار الحديث. القاهرة.
 في مذهب عالم المدينة. تحقيق: حميد لحمر. طا. دار الغرب الإسلامي. بيروت
- ابن رشد الجد، محمد بن أحمد بن رشد. (9 19 (م). المقمات الممهدات.
تحقيق: الدكتور محمد حجي. طا ، دار الغرب الإسلامي. بيروت .

- ابن عبد البر، الإجماع، جمع وترتيب: فؤاد الشلهوب، عبدالوهاب الشهري.
دار القاسم. الرياض.
- ابن عبد البر،. يوسف بن عبد الله. (YNV (هـ). التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري. وزارة عموم الأوقاف و الشئون الإسـلامية. المغرب. - ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد. (٪ ( يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي

الذهبي. طّا د دار المعرفة. بيروت.

- ابن عثيمـين، محمد بن صـالح • (ڭY المستقنع .طا ـ دار ابن الجوزي. جدة.
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد .(99V). المغني. تحقيق: د.عبد الله بن عبد
المصن التركي، د.عبد الفتاح محمد الحلو. طّعالم الكتب، الرياض
السعودية.
- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد.(99 19م). زاد المعاد في هدي خير العباد ـ طVV. . مؤسسـة الرسـالة. بيروت .
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. (1919)

محمد حسـين شمس الدين. طا ـ دار الكتب العمية. بيروت.
 المحسن التركي. طا . مؤسسة الرسالة . ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرد اوي.

- ابن مفلح الجد، محمد بن مفلح، (1999م). الآداب الشرعية. تحقيق: شـعيب الأرناؤوط - عمر القيام. طـا مؤسسة الرسـالة. بيروت.

تفاوت الأعمال باختلاف الأماكز الفاضلة [مكة أنموذجا]

- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم. البحر الرائق شرح كنز الدقائق.ط٪٪.دار
الكتاب الإسـلامي. بيروت.
- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم. (999م).الأثباه والنظائر.طا. دار
الكتب العلمية. بيروت.
- أبو عيسى الترمذي، محمد بن عيسى السلمي الجامع الصحيح سنن الترمذي
. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- أحمد بن حنبل، (1999م). مسند الإمام . شعيب الأرنؤوط وآخرون.ط٪. مؤسسـة الرسالة.
الألباني، محمد ناصر الدين. (1910) إمار إرواء الظليل في تخريج أحاديث منار السبيل. إشراف: زهير الشاويش. ط٪. المكتب الإسلامي. بيروت.
- الألباني، محمد ناصر الدين. السلسلة الضعيفة. مكتبة المعارف. الرياضي - الألباني، محمد ناصر الدين. صحيح الجامع الصغير وزياداته. المكتب الإسلامي. بيروت.
- الألباني، محمد ناصر الدين. (... طا .مكتبة المُعارف. الرياض.
- الألباني، محمد ناصر الدين. مناسك الحجّ والعمرة. طا .مكتبة المَعارف. الرياض.
- الأنصاري، زكريا. (.... $\ddagger$ م). أسنى المطالب في شرح روض الطالب. ،
 - البجيرمي، سليمان بن محمد الشافعي.(1997م).تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) . طا ـ دار الكتب العلمية. بيروت.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. (EYY(هـ). الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه = صحيح البخاري. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر .طا. دار طوق النجاة. (مصورة عن

السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
 القرآن = تفسير البغوي. تحقيق: عبد الرزاق المهي. طا . دار إحياء التراث العربي. بيروت.

- البهوتي، منصور بن يونس. (ץ•\&اهـ). كشاف القناع عن متن الإقناع.

تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال . دار الفكر • بيروت.

- البهوتي، منصور بن يونس. (199٪). دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات. طا ـ عالم الكتب. بيروت.
 ، تحقيق: الألباني.ط٪. المكتب الإسلامي • بيروت.
 صادق القمحاوي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري. (199Vم). المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي. دار الحرمين. القاهرة.
 الخليل. تحقيق : زكريا عميرات. دار عالم الكتب.
- الدسوقي، محمد عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . تحقيق: محمد عليش. دار الفكر. بيروت.

- الرحيباني، مصطفى بن سعد. (1991م ). مطالب أولي النهى في شرح غاية النتهى ـ طז. المكتب الإسـلامي.
- الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر . (1997م). إعلام الساجد بأحكام المساجد، تحقيق: أبو الوفا مصطفى.طع .المجلس الأعلى للشؤون الإسـلامية.
 حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. تحقيق: محمد عوامة. مؤسسة الريان للطباعة والنشر ـ بيروت. دار القبلة للثقافة الإسـلامية. جدة.
 طا المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة . طץ. صورتها دار الـار الكتاب
 - السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. (• المام). الأثباه والنظائر ـ طا. دار الكتب العلمية. بيروت.
- الثافعي، محمد بن إدريس.(.. 〔(هـ). أحكام القرآن. تحقيق: عبد الغني
عبد الخالق. دار الكتب العلمية. بيروت.

الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب. (1991م). مغني المتار الـير إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.طـا ، دار الكتب العلمية. بيروت.
 البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . دار الفكر . بيروت. - الطبري، محمد بن جرير. (... أحمد محمد شاكر .طا ـ مؤسسة الرسالة. بيروت.
 محمد زهري النجار ـ طا ـ دار الكتب العلمية. بيروت.

- الطحاوي، أحمد بن محمد بن سـلامـة. (99 ام) . شرح مشكل الاَثار . تحقيق: شعيب الأرنؤوط. طا ـ مؤسسـة الرسـالة. بيروت.
- العدوي، علي بن أحمد الصعيدي. (991م). حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني. تحقيق: يوسف الشيخ- محمد البقاعي دار الفكر. بيروت. معه كفاية الطالب الرباني على رسـالة إبن أبي زيد القيرواني، علي

المنوفي المصري الشاذلي

- العراتي، عبد الرحيم بن الحسـين. طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود
- بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) الطبعة المصرية القديمة وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسـة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي) أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسـين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي . - العز بن عبدالسـلام، عز الدين عبد العزيز السلمي. (991م) ـ في مصالح الأنام. راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة.
- العمراني، يحيى بن أبي الخير .(... تحقيق: قاسم محمد النوري.طا .دار المنهاج. جدة.
القدوري، أحمد بن محمد. (7. • • م). التجريد. تحقيق: مركز الدراسـات الفقهية والاقتصادية أ. د محمد أحمد سراج. أ.د علي جمعة محمد. طץ. دار السـلام . القاهرة.
القراغي، أحمد بن إدريس. (991م). الفروق أو أنوار البروق غي أنواء الفروق تحقيق: خليل المنصور ـ دار الكتب العلمية. بيروت. ومطبوع معه: - ابن الشاط، قاسم بن عبد الله، حاشية إدرار الشروق على أنوار الفروق.

تفاوت الأعمال باختلاف الأماكز الفاضلة [مكة أنووذجا]

- محمد بن علي بن حسين المالكي، حاشية تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية.
- القراني، أحمد بن إدريس. (عا99م). الذخيرة. تحقيق: محمد حجي- سعيد أعراب- محمد بو خبزة.طا .
د دار الغرب الإسلامي. بيروت.
- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي.(ץ . . . القرآن. تحقيق: هشام سمير البخاري. دار عالم الكتب. الرياض.
 الشرائع. ط٪. دار الكتب العلمية. بيروت.
- الكرابيسي ، أسعد بن محمد النيسابوري. (9AY) الفرّ الفروق • تحقيق: د د.محمد طموم. راجعه: د. عبد الستار أبو غدة. طا. وزي الكويتية. الكويت
- الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري. (1999م). الحاوي الكبير شرح مختصر المزني. تحقيق: الثيخ علي محمد معوض - الثيخ عادل أحمد عبد الموجود .طا. دار الكتب العلمية. بيروت.
- المواق، محمد بن يوسف العبدري الفرناطي.(199 ام).التاج والإكليل لـختصر خليل ـ طا ـ دار الكتب العلمية. بيروت.
 .org
- النسائي، أحمد بن شعيب.(1917م). الجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. طץ. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب.
- النفراوي، أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا. (1990م). الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. دار الفي الفكر ـ بيروت.
- النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. المجموع شرح المهذب ((مح تكملة السبكي والمطيعي) ) ـ دار الفكر . بيروت. - الهيثمي، علي بن أبي بكر. (199 1/م). مجمع الزو ائد ومنبع الفوائد مكتبة القدسي، القاهرة.
- https://alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/ NourAlaAddarbFatawa. aspx? cultStr=ar\&View=Page\&PageID= 4958\&PageNo=1\&BookID=5.

