$$
\begin{aligned}
& \text { ملخّص برنامج الخاتمة - الحلقة (•سا) - اعرف امامك (جهr) } \\
& \text { صحائف العقيدة السليمة - القسم(23) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الشأن الخامس: الايام المحمدية (ج) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عبد الحليم الغِّزي }
\end{aligned}
$$



- الشأنُ الخامسِ عنوانهُ: الأيَّامُ الـمُحَمَديّةِ


 سورةُ إبراهيم:











 وليسَ أَصالً قائأَاً برأسه.







الاعتقاد في مرحلة التأويل لابدّ أن يكون:

- بيوم القائم.
- ويوم الرجعة.
- ويوم القيامةَ.

وتلكَ هي الأيامُ الـمُحَمَدْيَّةُ إنَّها أيّْامُ الله.
 في الأدعية الَّتي تكونُ في خَاتةَ الزيَارات، بينما الحديتُ عن يوم القائمِ وعن يوم الرجعةِ في قَلب الزيارِة في تفاصيلَ العقيدةِ، عودوْا إلى الزياراتِ

وافحصوها بأنفسكم، خصوصاً إذا ما رجعتم إلى (الزيارة الجامعة الكبيرة) ، الَّتي هي القول البليغُ الكامل الَّتي هي الصورةُ الأموذجية لعقائدنا، صورةٌ فَوذجيلٌ لعقائدنا.


في تفسيره الشريف..












 الكريم.




















 - ويومُ الرَّجعة؛ هوَّ اليوم الثاني. - ويومُ القيامةَ؛ هوَ اليوم الثالثِ هذه عقيدتنا فَيْ مرحلة التأويل.
حصرٌ الكلام بيوم المعاد تلك عقيدةُ في مرحلة التنزيل ونُسخت، نسختها مرحلةُ التأويل.





 تُخبرنا بذلك.


 يُطُلَقُ على الرّجعةِ أيضاً: الدَولة. - فهناك دولهُ - وهناك رجعهُ. - وهناك أوبةٌ. - وهناك كَرْة.

كُلٌّ هذه العناوين يجمعها عنوانٌ واحد: (الرَجعة) .
 - هناك أياّمُ اللهُ المرجوةً - وهناك أناسَ لا يرجونها. - وهناكُ خطابِ للَّنَين آمنوْا أن يغفروْا لهم. ما المرادُ من ذلك؟!
المرادُ من ذلكِّ يأتي واضحاً في تفسيرهم:


















 هذا هوَ الَّذي حدَّثونا عنهُ صلواَتُ اللهِ عليُهَمَ.


 كاشُف الغطاء، (من أنَّ أحاديث الّْجعةِ عندهُ لا تساوي فلساً واحداً) نَخْلُصُ إلى هذهِ النتيجة:








فالآيهُ في سياقِ من سياقاتها: هي في يو يوم القيامة.
 في تأويل الآيات الظاهرة:







 نذهب إلَّ سورة الأنعام:



 في تفسير آلقُمْي:
































 ماذا يِقولُ آلَّ مُحْمَد عن هذهِ الَآَيَة الكريِّةِ



















 بنا! أبعدونا عن هذهِ الثقافِة، أبعدوكم عن فِكِرِ مُحْمَدْ وآلِ مُحْمَّد.

