أسئلة زاد المعاد / شهر جماد ثاني 1430 هـ

س1/ أكملي ذكر خصائص يوم الجمعة ؟

1. أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال ، وهذا قول الشافعي ومن وافقه .
2. التبكير إلى الجمعة .
3. قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية أو الجمعة والغاشية في صلاة الجمعة .، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين فإنه خلاف للسنة .
4. أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع .
5. أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من غسّل واغتسل يوم الجمعة ، وبكّر وابتكر ، ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها ، وذلك على الله يسير ))

س2/ لم خص النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة ؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها ، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يوم الجمعة ، وكان لقراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون ، والسجدة ( سجدة التلاوة ) جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت ، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة . .

س 3/ ما فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ؟

قال صلى الله عليه وسلم: (( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين )) [ صحيح رواه الحاكم ] .