فهرس كتاب حول ترجمة المرحوم الإمام العلامة الشهير

والعارف الكبير فضيلة سيدي الوالد

الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني رضي الله تعالى عنه

**بقلم فضيلة الشيخ الإمام المحدث المفسر سيدي عبد الله سراج الدين الحسيني رضي الله تعالى عنه**

|  |  |
| --- | --- |
| المقدمة | 5 |
| مولده رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به | 6 |
| نشأة سيدي الوالد رحمه الله تعالى والبيت الذي تربى فيه | 7 |
| كلمة موجزة حول العلامة الكبير والعارف الشهير الشيخ أحمد الترمانيني شيخ جدي ووالدي رحمهم الله تعالى | 12 |
| بدء سيدي والدي الكريم رحمه الله تعالى في طلب العلم | 17 |
| عقيدة سيدي الوالد رحمه في باب علم التوحيد | 21 |
| دراسته لعلم التفسير | 28 |
| دراسته علم الحديث الشريف رواية ودراية | 29 |
| شيوخه في الحديث | 30 |
| تدريسه ودروسه التي أسندت إليه | 33 |
| أبحاث سيدي الوالد الكريم رحمه الله تعالى في دروسه وبرامجه | 34 |
| حول دروسه التي كان رحمه الله تعالى يلقيها في الجامع الأموي وفي جامع بانقوسا | 37 |
| أبحاث والدي الكريم رحمه الله تعالى في علم التوحيد | 50 |
| أبحاثه وتقريراته رحمه الله تعالى ورضي عنه حول محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبيان التلازم بين المحبتين | 59 |
| الله تعالى يحب لجماله المطلق | 63 |
| الله تعالى يحب لنواله وإحسانه وإنعامه | 64 |
| علامة المحبة الصادقة لرب العالمين جل وعلا | 74 |
| محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم | 77 |
| كلام أئمة القوم العارفين بالله تعالى الثابت نقله عنهم وهو مستمد من الكتاب والسنة وإنهم من أشد الناس تمسكاً بالكتاب والسنة | 84 |
| السنة النبوية الشريفة تكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن الكريم لأنها بيان له | 94 |
| الواجب على المؤمن أن يستسلم لما ثبت مجيئه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافق هواه أو خالف هوى نفسه | 96 |
| تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من قوم يأتون بعده متكبرين يدعون الفهم واستنباط أحكام الحلال والحرام من كتاب الله تعالى ويتركون العمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه | 103 |
| شرف قلب المؤمن وفضائله وخصائصه ووجوب الالتجاء إلى الله تعالى ودعائه بالحفظ من زيغ القلب ونحوه | 109 |
| قلوب المؤمنين الصادقين فيها سرج مزهرة ومصابيح نيرة | 114 |
| قلوب المؤمنين ألواح كتب الله تعالى فيها الإيمان | 115 |
| قلوب المؤمنين هي منابت شجرة الإيمان التي تثمر الكلم الطيب والعمل الصالح | 116 |
| قلوب عباد الله تعالى الصالحين آنية رب العالمين | 130 |
| الله تعالى لا ينظر إلى صور العباد وأجسادهم وأموالهم ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم | 131 |
| القلب هو موضع الخشوع لله تعالى | 135 |
| القلب القاسي بعيد من الله تعالى | 138 |
| تعوذه صلى الله عليه وآله وسلم من قلب لا يخشع وفي هذا تعليم للأمة | 141 |
| تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم أمته أدعية لتثبيت القلوب على الدين وحفظها من الزيغ | 142 |
| خوف الصحابة رضي الله عنهم من زيغ القلوب | 144 |
| من صفات السابقين المقربين | 146 |
| تذكر واتعظ وتبصر | 148 |
| قصة أصحاب الغار وتوسلهم إلى الله تعالى بأصدق أعمالهم | 157 |
| البيان المؤكد من رب العالمين أن رسوله سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى رحمة لجميع العالمين حيثما كانوا وأينما كانوا | 160 |
| رحمته صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين في الآخرة | 166 |
| سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعظم محمود من الخلق أجمعين هو سيدنا أحمد هو أحمد خلق الله تعالى لله رب العالمين في جميع العوالم | 170 |
| سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو محمود في جميع العوالم وفي الملأ الأعلى والأدنى | 173 |
| سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أحمد الحامدين لله رب العالمين | 176 |
| ومن محامده صلى الله عليه وآله وسلم في التهجد | 180 |
| ومن جوامع محامده وتسبيحه صلى الله عليه وآله وسلم ما يأتي | 180 |
| سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب لواء الحمد وجميع النبيين تحت لوائه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين | 181 |
| القصيدة الدالية للشيخ العارف الكبير الشهير علي وفا نفعنا الله تعالى به يمدح فيها الحبيب الأكرم والسيد المعظم صلى الله عليه وآله وسلم | 186 |
| شرح سيدي الوالد الكريم لهذه القصيدة الغراء وحبه لسماعها وإنشادها في مجالسه وترغيبه وحثه للمنشدين على حفظها وإنشادها | 187 |
| محبة سيدي الوالد الكريم رحمه الله تعالى لسماع المدائح النبوية المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم وإكرامه المنشدين وتنشيط همتهم في ذلك | 188 |
| مواظبة سيدي الوالد الكريم رحمه الله تعالى على قراءة قصة المولد النبوي الشريف وحضوره مجلس قراءة قصة المولد الشريف وترغيبه في ذلك | 189 |
| فائدة | 193 |
| ومما أكرم الله تعالى به سيدي والدي الكريم رحمه الله تعالى | 194 |
| ومما أكرم الله تعالى به سيدي والدي رحمه الله تعالى | 195 |
| ومما أكرم الله تعالى به سيدي والدي رحمه الله تعالى | 196 |
| ومن شرف المحبة الإيمانية وفضائلها أن المرء مع من أحب | 201 |
| من علامة المحبة الصادقة لله تعالى : أن تحب لله تعالى ، وأن تبغض لأجل الله تعالى | 204 |
| المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجب محبة أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم | 206 |
| الإيمان الصادق يوجب على كل مؤمن محبة كل مؤمن | 210 |
| تنبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إكرام ذي الشيبة المسلم وتوقير الكبير والرحمة بالصغير | 212 |
| ومما أكرم الله تعالى به سيدي والدي الكريم الإلهام الصادق والخبر الواقع رحمه الله تعالى | 214 |
| ومما أكرم الله تعالى به سيدي والدي الكريم رحمه الله تعالى ورضي عنه | 219 |
| ومما أكرم الله تعالى به سيدي الوالد الكريم رحمه الله تعالى أنه حج بيت الله الحرام وزار رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام عدة مرات مع إطالة المدة في ذلك | 222 |
| ومن إكرام الله تعالى لسيدي الوالد الكريم رحمه الله تعالى | 230 |
| أعماله التعبدية والصالحة المرضية | 233 |
| مما أكرم الله تعالى سيدي الوالد الكريم رحمه الله تعالى التوسع في العلم النافع وتعليمه طول العمر مع حسن العمل والصدق والإخلاص لله رب العالمين | 236 |
| إنفاقه في سبيل الخيرات والمساعدات | 239 |
| الختام | 241 |
| المحتوى | 243 |

وصلى الله العظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين