بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

الطيبُ والخبيثُ

الخُطبةُ الأُولَى:

الحَمدُ للِهِ ذِي العَفوِ والحِلمِ، ذِي العطَاءِ والنعم، فارج الهم، كاشف الغم، **وأَشهدُ ألَّا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأَشهدُ أنَّ محمَّدًا عبْدُه ورسولُه**، الداعي إلى الأمنِ والسلمِ، اللهم صل عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وصحابته أهلُ المكارمِ، وأصحابُ الشيمِ، والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ.

أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ أَصدَقَ الحديثِ كتابُ اللهِ، وأَحسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ محمَّدٍ، وشَرَّ الأُمورِ مُحْدَثاتُها، وكُلَّ مُحْدَثةٍ بِدعةٌ، وكُلَّ بِدعةٍ ضَلالةٌ، وكُلَّ ضَلالةٍ في النَّارِ.

عِبادَ اللهِ: مِنْ مقَاصدِ شريعتِنا الغراء التمييز بين الطيبِ والخبيثِ، ومِنْ سِماتِ هِذهِ الشريعَةِ الكريمَةِ تَعْريفُ الناسِ الفرق بين الطيباتِ والخبائثِ؛ فيعملون الطيباتِ، ويبتعدونَ عنِ الخبائثِ.

وقَدْ ذَكرَ اللهُ -تعالى- الطيبَ على أشكالٍ متعددةٍ، فطيِّبوا أنْفُسَكُم بها:

فمنها: الطَعامُ الطيِّبِ، فقد أمرَ اللهُ رسلَهُ -عليهم السلام- بالأكلِ مِن الطعامِ الطيبِ فَقَالَ: ﴿‌يَاأَيُّهَا ‌الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾[المؤمنون: 51].

وأمَرَ بهِ المؤمنينَ فقالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ ‌إِيَّاهُ ‌تَعْبُدُونَ﴾[البقرة: 172].

وأمرَ به بني إسرائيلَ فقالَ: ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ‌الْمَنَّ ‌وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾[البقرة: 57].

وَأَمْرَ بِهِ جَمِيعُ الْبَشَرِ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ وَبَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ ‌كُلُوا ‌مِمَّا ‌فِي ‌الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 168].

ومنها: الزَّوْجَاتُ الصَّالِحَاتُ الْقَانِتَاتُ التَّقِيَّاتُ الْمُتَمَسِّكَاتُ بِشَرَعِ اللهِ فَتَحَفظُ نَفْسَهَا وَتعبدُ رَبَها وَتَحَفظُ عِرْضَ زَوْجِهَا وَتُرْبِيَّ أَوْلَاَدَهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ ‌لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾[النور: 26].

ومنها: الأرزاق والأموال جملة؛ فهناك أرزاق طيبة، وأرزاق خبيثة، وقد أمر الله تعالى بالتصدق من الرزق الطيب دون الخبيث فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ‌وَلَا ‌تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾[البقرة: 267].

ومنها: التكسبُ من الحلالِ، والابتعادُ عن الحرامِ، قال رسول الله ﷺ: «‌لَا ‌يَتَصَدَّقُ ‌أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، إِلَّا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ قَلُوصَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، أَوْ أَعْظَمَ»[أخرجه مسلم (1014] عن أبي هريرة ]

ومنها: الأولادُ الصالحونَ، فقالَ في زكريا ومريمَ عليهما السلام: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ‌الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨)﴾[آل عمران:37-38].

ومنها: الترابُ وما تصاعدَ على وجهَ الأرضَ، فقال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ‌صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[النساء: 43].

ومنها: البلدُ الذي تُربَتُه صالحةٌ للزراعةِ، فقال: ﴿‌وَالْبَلَدُ ‌الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾[الأعراف: 58].

ومنها: عمومُ المنافعِ والمصالحِ، فقال: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ‌النَّبِيَّ ‌الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾[الأعراف:157]، ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ من المطاعمِ والمشاربِ والمناكحِ، ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ مِنَ المطاعمِ والمشاربِ والمناكحِ، والأقوالِ والأفعالِ.

ومنها:البلدان، فهناك بلادٌ طيبةٌ، وأخرى خبيثةٌ، فما انتشرَ فيهِ الخيرُ، وكَثُرتْ فيه العبادةُ، فهو البلدُ الطيبُ، وما انتشّرَ فيها الكفرُ والمعاصي والزنا، وشُرْبِ الخمورِ فهو البلدُ الخبيثُ، ولو كان مقراً لسياحة البشر؛ فالكفرُ والخبائثُ تُظلِمُه، تُذْهِبُ جمالَه وروعتَه، قال تعالى: ﴿‌لَقَدْ ‌كَانَ ‌لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (١٧)﴾[سبأ: 15-17].

ومنها:أنَّ الإنفاقَ في سبيلِ اللهِ، ولطاعةِ اللهِ مِنَ الطيبِ، وأما الإنفاقُ في الصدِ عن دينِ اللهِ، والدعوةِ للكفرِ باللهِ فمِنَ الخبائثِ، قال تعالى: ﴿‌إِنَّ ‌الَّذِينَ ‌كَفَرُوا ‌يُنْفِقُونَ ‌أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٣٦) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٣٧)﴾[الأنفال: 36-37].

ومنها: الريحُ اللطيفةُ المفيدةُ للِسُفُنِ، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ ‌فِي ‌الْبَرِّ ‌وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا﴾[يونس: 22].

ومنها: الكلمةُ الطيبةُ، وهي ‌لَا ‌إِلَهَ ‌إِلَّا ‌اللَّهُ، كلمةُ التوحيد، قَالَ تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ‌كَلِمَةً ‌طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦)﴾**[إبراهيم: 24-26]**، فالتوحيدُ طيبٌ والكفرُ خبيثٌ، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى ‌يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ **[آل عمران: 179]**.

ومنها:سائرُ الطاعاتِ القوليةِ مِن الدعاءِ والذكرِ والاستغفارِ، وغيرها، قال تعالى: ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ ‌مِنَ ‌الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ **[الحج: 24].**

ومنها: السلامُ الشرعي بقولِ: السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، فَقَدْ قَالَ تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا ‌فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ **[النور: 61].**

والطيبُ مِنَ البشرِ هم الأتقياء الصالحون: ﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (٣١) الَّذِينَ ‌تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٢)﴾ **[النحل: 31-32]**، وَاُنْظُرْ لِلتَّوَافُقِ بَيْنَ الطَّيِّبِينَ وَالسُّلَّامِ، -وَهُوَ التَّحِيَّةُ الطَّيِّبَةُ- وَالْجَنَّة دَار الطَّيِّبِينَ.

ومنها: الْعَيْشُ عَلَى دَيْنِ اللهِ تَعَالَى، وَالْحَيَاةُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ عز وَجَل: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ ‌حَيَاةً ‌طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ **[النحل: 97].**

أَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَمُوتُ الطَّيِّبُونَ؛ فَيَظْهَرُ طَيِّبُهُمْ، وَيَمُوتُ الْخُبَثَاءُ؛ فَيَظْهَرُ خُبْثُهُمْ، قال رَسولُ اللهِ : «الْمَيِّتُ ‌تَحْضُرُهُ ‌الْمَلَائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ، فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، قَالَ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ، وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ، فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ» [أخرجه ابن ماجه (4262) عن أبي هريرة ].

والجنةُ مساكنُ الطيبين، وبها مساكنٌ طيبةٌ نسألُ اللهَ مِنْ فضْلِه: ﴿‌وَعَدَ ‌اللَّهُ ‌الْمُؤْمِنِينَ ‌وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ **[التوبة: 72]**.

الخُطبةُ الثَّانيةُ:

الحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِ الأنبياءِ والمرسَلينَ، وعلى آلِه وصحْبِه أجمعينَ، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّينِ.

أمَّا بعدُ؛ فيا عِبادَ اللهِ: اختارَ اللهُ -سبحانه وتعالى- مِن كُلِ جِنسٍ مِنْ أجناسِ المخلوقاتِ أطيبُه، واخْتَصَّهُ لِنفْسِهِ وارتضاهُ دونَ غيرِهِ، فإنَّه -تعالى- طَيِّبٌ لا يُحبُ إلا الطيِّب، ولا يَقْبلُ مِنَ العملِ والكلامِ والصدقةِ إلا الطيِّب، فالطيبُ مِنْ كلِّ شيءٍ هو مُخْتَارُه تعالى.

عِبادَ اللهِ: الطَّيِّبُ مَنَّا لَا يُنَاسِبُهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَلَا يَرْضَى إِلَّا بِهِ، وَلَا يَسكنُ إِلَّا إِلَيْهِ، وَلَا يطمئنُ قَلْبُهُ إِلَّا بِهِ.

فَلَهُ مِنَ الْكَلَاَمِ أَطْيَبه الَّذِي لَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ تَعَالَى إِلَّا هُوَ، وَهُوَ أَشَدُّ شَيْءٍ نَفْرَةٍ عَنِ الْفُحْشِ فِي الْمَقَالِ، وَالتَّفَحُّشِ فِي اللِّسَانِ وَالْبَذَاءِ، وَالْكَذِبِ وَالْغَيْبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهُت، وَقَوْلَ الزُّورِ، وَكُلَّ كَلَاَمِ خَبِيثِ.

وَكَذَلِكَ لَا يَأْلِفُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا أَطَيَّبَهَا، فَيَعْبُدُ اللهَ وَحْدَه لَا يُشركُ بِهِ شَيْئًا، وَيُؤْثِرُ مَرَضَاتَهُ عَلَى هَوَاه، وَيَتَحَبَّبُ إِلَيْهِ جَهْدَهُ وَطَاقَتَهُ، وَيُحْسِنُ لِطيبِهِ إِلَى خَلْقِهِ مَا اِسْتَطَاعَ، فَيَفْعَلُ بِهمْ مَا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلُوا بِهِ، وَيُعَامِلُوهُ بِهِ، وَيَدْعُهم مِمَّا يُحِبُّ أَنْ يَدْعُوهُ مِنْهُ، وَيَنْصَحُهُمْ بِمَا يَنْصَحُ بِهِ نَفْسُهُ، وَيَحْكُمُ لهم بِمَا يُحِبُّ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِهِ، وَيَحْمِلُ أَذَاهُمْ وَلَا يُحمِّلُهُمْ أَذَاُهُ، وَيَكفُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، وَلَا يُقَابِلُهُمْ بِمَا نَالُوا مِنْ عَرْضِهِ، وَإِذَا رَأَى لهم حُسْنًا أَذَاعَهُ، وَإِذَا رَأَى لهم سِيئًا كَتَمَهُ.

وَلَهُ مِنَ الْأخْلَاقِ أَطْيَبهَا وَأَزْكَاهَا، كالحِلْمِ، وَالْوَقَارِ، وَالسِّكِّينَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالصَّبْرِ، وَالْوَفَاءِ، وَسُهولَةِ الْجَانِبِ، وَلِيَنُ الْعَرِيكَةِ، وَالصِّدْقِ، وَسَلَاَمَةِ الصَّدْرِ مِنَ الغِلِ وَالْغِشِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ، وَالتَّوَاضُعِ، وَخَفضِ الْجَنَاح لِأهْلِ الْإيمَانِ، وَالْعِزَّةِ وَالْغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ، وَصِيَانَةِ الْوَجْهِ عَنْ بَذْلِهِ وَتَذَلُّلِهِ لِغَيْرِ اللهِ، وَالْعِفَّةِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَالسَّخَاءِ، وَالْمُرُوءةِ.

وَكَذَلِكَ لَا يَخْتَارُ مِنَ الْمَطَاعِمِ إِلَّا أَطَيَّبَهَا، وَهُوَ الْحَلَالُ الْهَنِيءُ الْمَرِيءُ الَّذِي يُغَذِّي الْبَدَنَ وَالرَّوْحَ أَحْسَنَ تَغْذِيَةٍ، مَعَ سَلَاَمَةِ الْعَبْدِ مِنْ تَبِعَتِهِ.

وَلَا يَخْتَارُ مِنَ الْمَنَاكِحِ إِلَّا أَطَيَّبَهَا وَأَزْكَاهَا، وَمِنِ الرَّائِحَةِ إِلَّا أَطَيَّبَهَا وَأَزْكَاهَا، وَمِنِ الْأَصْحَابِ إِلَّا الطَّيِّبِينَ مِنْهُمِ، الَّذِينَ يَنْتَقُونَ أَطَايِبَ الْكَلَاَمِ كَمَا يَنْتَقِي أحَدُكُمْ أَطَايَبَ الثَّمَر.

فروحه طَيِّبٌ، وَبَدنه طَيِّبٌ، وَخُلُقه طَيِّبٌ، وعمله طَيِّبٌ، وكلامهُ طَيِّبٌ، وَمَطْعمه طَيِّبٌ، ومشربه طَيِّبٌ، وملبسه طَيِّبٌ، ومنكحه طَيِّبٌ، ومدخله طَيِّبٌ، ومخرجه طَيِّبٌ، ومنقلبه طَيِّبٌ، ومثواه كُلَّهُ طَيِّبِ.

ثُمَّ فِي الْآخِرَةِ تَتَمَايَزُ الْأَشْيَاءُ، وَيمَيزُ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ الطَّيِّبَ بِحَذَافيرِهِ فِي الْجَنَّةِ، وَجَعَلَ الْخَبِيثَ بِحَذَافيرِهِ فِي النَّارِ، فَجَعَلَ الدورُ ثَلَاثَةً: دَارًا أُخْلِصَتْ لِلطَّيِّبِينَ، وَهِي حَرَامٌ عَلَى غيرهم، وَقَدْ جَمَعَتْ كُلُّ طِيبٍ، وَهِي الْجَنَّةُ، وَدَارًا أُخْلِصَتْ لِلْخَبِيثِ وَالْخَبَائِثِ، وَلَا يدخلها إِلَّا الْخَبِيثُونَ وَهِي النَّارُ، وَدَارًا اِمْتَزَجَ فِيهَا الطَّيِّبُ وَالْخَبِيثُ، وخلْطَ بَيْنَهُمَا، وَهِي هَذِهِ الدَّارُ، وَلِهَذَا وَقْعَ الْاِبْتِلَاَءُ بِسَبَبِ هَذَا الْاِمْتِزَاجِ وَالْاِخْتِلَاطِ.

فَالسَّعِيدُ الطَّيِّبُ لَا يَلِيقُ بِهِ إِلَّا طَيِّبٌ، وَلَا يَأْتِي إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا يَصْدُرُ مِنْهُ إِلَّا طَيِّبٌ، وَلَا يُلَابِسُ إِلَّا طَيِّبًا، وَالشِّقِّيُّ الْخَبِيثُ لَا يَلِيقُ بِهِ إِلَّا الْخَبِيث، وَلَا يَأْتِي إِلَّا خَبِيثًا، وَلَا يَصدرُ مِنْهُ إِلَّا الْخَبِيث، فَالْخَبِيثُ يَتَفَجَّرُ مَنْ قَلبِه الْخُبْثُ عَلَى لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ، وَالطَّيِّبُ يَتَفَجَّرُ مَنْ قَلْبِهِ الطيبُ عَلَى لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ.

وَلَمَّا كَانَ الْمُشْرِكُ خَبِيثَ الْعُنْصُرِ، خَبِيثَ الذاتِ، لَمْ تُطهِرِ النَّار خُبْثه، بَلْ لَوْ خَرَجَ مِنْهَا لِعَادَ خَبِيثًا كَمَا كَانَ؛ كَالْكَلْبِ إِذَا دَخْلَ الْبَحْر ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِ الْجَنَّةَ.

وَلَمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُ الطَّيِّبُ الْمُطَيَّبُ مُبرءًا مِنَ الْخَبَائِثِ، كَانَتِ النَّارُ حَرَامًا عَلَيْهِ ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي تَطْهِيرُهُ بِهَا، فَسُبْحَانَ مَنْ بَهَرَتْ حِكْمَتُهُ الْعُقُولَ وَالْأَلْبَابَ، وَشَهِدَتْ فِطَرَ عِبَادِهِ وَعُقُولِهِمْ بِأَنَّهُ أَحْكَم الْحَاكِمِينَ، وَرَب الْعَالَمِينَ، لَا إلَهٌ إِلَّا هُوَ.

فِيَا عَبْدَ اللهِ ضعْ لِنَفْسِكَ مَشْرُوعًا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَاِجْعَلْ لَهَا هَدَفًا سَامِيًا تعيشُ عَلَيْهِ وَتَمُوتُ عليه، أَلَا وَهُوَ أَن تَكُونَ طَيِّبًا:

* اِجْعَلْ عَقْلكَ طَيِّبًا لَا يدخلهُ الْخَبِيثَ مِنَ الْكَفْرِيَاتِ وَالضَّلَاَلَاتِ وَالْبِدْعِ وَالْخُرَافَاتِ، بَلِ املأه بِالتَّوْحِيدِ وَالْعِلْمِ وَالْخَيْرِ الْكَثِيرِ.
* اِجْعَلْ قَلْبكَ طَيِّبًا فَلَا يدخلهُ الشَّهْوَات، وَلَا الْحِقْد، وَالْبُغْض، وَالْحَسَد، واملأه بِالْإيمَانِ وَالتَّقْوَى وَالْبَرِّ وَالْيَقِينِ.
* اِجْعَلْ لسانكَ طيباً رطباً بذكرِ اللهِ، وبالاستغفارِ، والدعاءِ، والدعوةِ، والعلمِ، وابتعد عن فاحشِ القولِ وبذاءةِ اللسانِ، والغيبةِ والكذبِ، والنميمةِ والسخريةِ.
* اِجْعَلْ عينيكَطيبةً بالنظرِ إلى كتابِ اللهِ، وإلى كتبِ العلمِ والوعظِ، واشغلها بالطاعاتِ قبلَ أن تَشغِلكَ بالمعاصِي في النَّظرِ إلى النساءِ العارياتِ، أو صورِ المومساتِ.
* اِجْعَلْ أُذُنيكَ طيبةً بسماعِ القرآنِ، وزَجَلِ الطائعينَ، وأصواتِ العابدينَ، ولا تَشحنها بسماعِ الغناءِ، والبذيءِ مِنَ الأقوالِ.
* اِجْعَلْ يَديكَ ورجليكَ وبطنكَ وفرجكَ وَكُلِّ أَجْزَاءِ جَسَدِكَ طَيِّبَةً بِالطَّاعَاتِ، بِعِيدَة عَنِ الْخَبَائِثِ وَالْمُنْكِرَاتِ.
* وَهُنَا تَعَيش طَيِّبًا، وَتَمُوتُ طَيِّبًا، وَيُثْنِي عَلَيْكَ بِطَيِّبِكَ الْمَلَاَئِكَة، وَتُحشر مَعَ الطَّيِّبِينَ، وَتَدَخلَ الْجَنَّةَ دَارَ الطَّيِّبِينَ، وَتَلْقَى رَبَّا يُحِبُّ الطَّيِّبَيْنِ، وَيُحِبُّ التَّوَّابَيْنِ وَالْمُتَطَهِّرِينَ..

فاحرصوا على الطيب في دنياكم، وابتعدوا عن كل خبيث تفلحوا، قال تعالى: ﴿‌قُلْ ‌لَا ‌يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠٠)﴾**[المائدة: 100]**.

اللَّهُمَّ لا مَفَرَّ لنا إلَّا إلَيك، ولا مَلجأَ إلَّا إلَيك، اللَّهُمَّ انصُرِ المسلِمينَ على الرَّافضةِ والنُّصيْريَّةِ ومَن ناصَرَهم يا قويُّ يا عزيزُ.

اللَّهُمَّ ارحَمْ ضَعفَنا، واغفِرْ ذنبَنا، ما تقدَّمَ منه وما تأخَّرَ، وما ظَهَرَ وما بَطَنَ.

اللَّهُمَّ اغفِرْ ذنوبَنا، واستُرْ عُيوبَنا، وفرِّجْ كُروبَنا، وأحسِنْ خاتِمتَنا، وأجِرْنا من خِزْيِ الدُّنيا وعَذابِ الآخرةِ، واعفُ عنَّا.

اللَّهُمَّ إنَّا نسألُك أن تَنصُرَ المسلِمينَ في كُلِّ مكانٍ، اللَّهُمَّ انصُرْهم على مَن ناوأَهم وعادَاهم.

اللَّهُمَّ اهزِمِ الكفَّارَ، وأَنزِلْ بهم بَأسَك الَّذي لا يُرَدُّ عن القَومِ المُجرِمينَ.

اللَّهُمَّ رُدَّ كَيدَ الرَّوافضِ في نُحورِهم، وخلِّصْ بِلادَ المسلِمينَ من شَرِّهم وفِتَنِهم، واضرِبْ علَيهم ذُلًّا وهَوانًا مِن عِندِك.

اللَّهُمَّ احفظْ لبِلادِنا أَمنَها وإيمانَها وعقيدَتها واستقرارَها، ورُدَّ كَيْدَ الكائدينَ في نُحورِهم، واقضِ على أَهلِ الفِتنةِ والفَسادِ والزَّيغِ والعِنادِ.

اللَّهُمَّ انصُرْ جُنودَنا المرابِطينَ في الحُدودِ، اللَّهُمَّ انصُرْهم بنَصرِك، وأيِّدْهم بتأييدِك، اللَّهُمَّ واخلُفْهم في أَهلِهم بخَيرٍ.

اللَّهُمَّ وفِّقْ وَلِيَّ أَمرِنا بتوفيقِك، وأيِّدْه بتأييدِك، اللَّهُمَّ وفِّقْه لِهُداكَ، واجعلْ عَمَلَه في رِضاك، واجْزِه اللَّهُمَّ عن الإسلامِ وأَهلِه خَيرَ الجَزاءِ.

عِبادَ اللهِ: إنَّ اللهَ يأمرُ بالعدلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذي القُرْبى، ويَنهَى عن الفحشاءِ والمُنكَرِ والبغيِ، يَعِظُكم لعلَّكم تذكَّرون؛ فاذكروا اللهَ العظيمَ الجليلَ يَذكُرْكم، واشكُرُوه على نِعَمِه يَزِدْكم، ولَذِكرُ اللهِ أكبرُ، واللهُ يعلمُ ما تصنعون.

أَعَدَّها

د. سعيدُ بن سعد آل حماد

[www.alhmmad.net](http://www.alhmmad.net)

17/10/1436هـ