|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **متن الحديث** | **إعداد وتقديم مشروع حديث تحليلي** | **مشاركة في التخريج ودراسة الإسناد** | **مشاركة في استنباط فوائد الحديث الفقهية والتربوية** | **مشاركة في شرح الحديث وألفاظه وتراكيبه.** |
| **دراسة الحديث الأول**  عن أبي أمية الشعباني ، قال : سألت أبا ثعلبة ، عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال أبو ثعلبة : لقد سألت عنها خبيرا ، أنا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلا فقال : " يا أبا ثعلبة ، مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة ورأيت أمرا لابد لك من طلبه فعليك نفسك ودعهم وعوامهم ، فإن وراءكم أيام الصبر صبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين يعمل مثل عمله " |  |  |  |  |
| **دراسة الحديث الثاني**  عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عمارة بيت المقدس خراب يثرب , وخراب يثرب خروج الملحمة , وخروج الملحمة فتح القسطنطينية , وفتح القسطنطينية خروج الدجال " \*  [عقبة بن عامر](http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=27) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها |  |  |  |  |
| **دراسة الحديث الثالث**  عن عبد الله بن حوالة ، قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه الفقر والعري وقلة الشيء ، فقال : " أبشروا ، فوالله لأنا وكثرة الشيء أخوف عليكم من قلته ، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى تفتح لكم أرض فارس والروم وأرض حمير ، وحتى تكونوا أجنادا ثلاثة : جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن ، وحتى يعطى الرجل المائة الدينار فيسخطها " ، قال ابن حوالة : فقلت : يا رسول الله من يستطيع الشام وبها الروم ذوات القرون ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله ليستخلفنكم الله فيها حتى تظل العصابة منهم البيض قمصهم المحلقة أقفاؤهم قياما على الرجل الأسود منكم المحلوق , وإن بها اليوم رجالا لأنتم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل " ، قال ابن حوالة : فقلت : يا رسول الله ، خر لي إن أدركني ذلك ، قال : " أختار لك الشام فإنها صفوة الله من بلاده , والله يجتبي صفوته من عباده بأهل الإسلام ، فعليكم بالشام فإن صفوة الله من الأرض الشام فمن أبى فيسقي بغدر اليمن فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله " |  |  |  |  |
| **دراسة الحديث الرابع**  عن ثوبان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أو قال ربي تبارك وتعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغربها ، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، وإن ربي تبارك وتعالى قال : يا محمد ، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ، وإني لا أهلكهم بسنة بعامة ، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع من بين أقطارها ، أو قال من بأقطارها ، حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ، ويكون بعضهم يهلك بعضا ، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ، وإذا وقع في أمتي السيف لم يرفع عنها إلى يوم القيامة " \* |  |  |  |  |
| **دراسة الحديث الخامس**  عن عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الفتنة تجيء من هاهنا " وأومأ بيده نحو المشرق " من حيث يطلع قرنا الشيطان " وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض ، وإنما قتل موسى الذي قتل ، من آل فرعون ، خطأ فقال الله عز وجل له : وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا |  |  |  |  |
| **دراسة الحديث السادس**  عن أبي أمامة رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " لا يزداد الأمر إلا شدة ولا المال إلا إفاضة ، ولا تقوم الساعة إلا على شرار من خلقه "  عن كرز بن علقمة ، قال : قال أعرابي : يا رسول الله ، هل للإسلام من منتهى ؟ ، فقال : " نعم ، أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام ، ثم تقع الفتن كأنها الظلل " . |  |  |  |  |
| **دراسة الحديث السابع**  عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل مؤمنا ، ثم اعتبط بقتله ، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا " .  عن أبي هريرة رضي الله عنه ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " هلاك هذه الأمة على يدي أغيلمة من قريش |  |  |  |  |
| **دراسة الحديث الثامن**  عن أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن بين يدي الساعة لفتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمنا ، ويمسي كافرا ، ويمسي مؤمنا ، ويصبح كافرا ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي خير من الساعي ، كسروا قسيكم ، وقطعوا أوتاركم ، واضربوا بسيوفكم الحجارة ، فإن دخل على أحد بيته ، فليكن كخير ابني آدم " |  |  |  |  |
| **دراسة الحديث التاسع**  العرباض بن سارية ، قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، فقلنا : يا رسول الله إن هذا لموعظة مودع فإذا تعهد إلينا ، قال : " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي ، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ " . |  |  |  |  |
| **دراسة الحديث العاشر**  عن زينب بنت جحش ، رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دخل عليها فزعا يقول : " لا إله إلا الله ، ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها ، قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : " نعم إذا كثر الخبث " \* |  |  |  |  |
| **دراسة الحديث الحادي عشر**  حديث الجساسة ..عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، قالت: ....فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك. فقال "ليلزم كل إنسان مصلاه". ثم قال "أتدرون لما جمعتكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال "إني، والله! ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جمعتكم، لأن تميما الداري، كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني؛ أنه ركب في سفينة بحرية، مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام. فلعب بهم الموج شهرا في البحر. ثم أرفؤا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. فجلسوا في أقرب السفينة. فدخلوا الجزيرة. فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. لا يدرون ما قبله من دبره. من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك! ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم! انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا. حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. وأشده وثاقا........زز |  |  |  |  |
| **دراسة الحديث الثاني عشر**  عن أبي أمامة قال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك"، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: "ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس" وأخرجه أيضا الطبراني . قال الهيثمي في المجمع ورجاله ثقات. والله أعلم. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |