۞ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (164) رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165) لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (166) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170).

إن الله أرسل رسله إلى العباد مبشرين ومنذرين، لئلا يحتجّ من كفر به وعبد الأنداد من دونه، أو ضل عن سبيله بأن يقول في يوم الحساب " لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى". فقطع حجة كلّ مبطل ألحدَ في توحيده وخالف أمره، بجميع معاني الحجج القاطعة عذرَه، إعذارًا منه بذلك إليهم، لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه.

إن الاحكام الشرعية شاملة وعامة جاءت لتحقيق مصالح الناس والحفاظ عليها وإن الشرع الحكيم لم يترك مفسدة في الدنيا والآخرة، في العاجل والآجل، إلا بينها للناس، وحذرهم منها، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها، مع إيجاد البديل لها. و النصوص الشرعية في العقائد والعبادات، والأخلاق والمعاملات، والعقود المالية، والسياسة الشرعية، والعقوبات، وغيرها، جاءت معللة بأنها لتحقيق المصالح ودفع المفاسد.

فالعقيدة بأصولها وفروعها جاءت لرعاية مصالح الإنسان في هدايته إلى الدين الحق، والإيمان الصحيح، مع تكريمه والسمو به عن مزالق الضلال والانحراف، وإنقاذه من العقائد الباطلة، والأهواء المختلفة، والشهوات الحيوانية، فجاءت أحكام العقيدة لترسيخ الإيمان بالله تعالى، واجتناب الطاغوت، ليسمو الإنسان بعقيدته وإيمانه إلى العليا، وينجو من الوقوع في شرك الوثنية، وتأليه المخلوقات من بقر وقرود، وشمس وقمر، ونجوم وشياطين، وإنس وجن، ويترفع عن الأوهام والسخافات والخيالات، والأمثلة على ذلك واضحة وصريحة وكثيرة، من التاريخ القديم والحديث، ومذكورة في النصوص الشرعية. وقد وردت الأحكام الشرعية لجلب المصالح للناس، ودفع المفاسد عنهم، وأن كل حكم شرعي إنما نزل لتأميـن أحد المصالح، أو لدفع أحد المفاسد، أو لتحقيق الأمرين معًا. ومن هذا المنطلق قرر أهل العلم أن الغرض من تشريع الأحكام هو الحفاظ على الضروريات الخمس أو الكليات الخمس، والتي سميت كذلك لأن جميع الأحكام الشرعية تؤول اليها وتسعى للحفاظ عليها. وهي الدين، النفس، العقل ، النسل، المال.

حفظ الدين : هو مجموع العقائد والعبادات والأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقات بعضهم ببعض. حيث قصد الشارع بتلك الأحكام اقامة الدين وتثبيته في النفوس. وذلك باتباع أحكام شرعها. واجتناب أفعال أو أقوال نهى عنها. والحفاظ على الدين ثابت بالنصوص الشرعية التي تدعو الى الايمان وترغب فيه وتتوعد على الكفر وتنفر منه .قال تعالى {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }

كما نهى عن الردة وعاقب عليها، ونهى عن الابتداع في الدين ما ليس منه ذلك بأن البدعة من جنس الخرافة والافتراء.

حفظ النفس: وقد شرع الاسلام لايجادها وبقاء النوع على الوجه الأكمل الزواج والتناسل.. كما اوجب لحمايتها تناول ما يقيمها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن.. وأوجب دفع الضرر عنها ففرض القصاص والدية. وحرم كل ما يلقي بها الى التهلكة. الإسلام دين الحياة ودين السَّلام، وقتل النفس يُعَدُّ من أكبر الكبائر ويأتي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالله عزَّ وجل هو واهب الحياة وليس لأحد أن يزهقها.القاتل يُقتَل ويجري عليه القصاص من قبل الحاكم المسؤول، ولا يُسمَح أبداً أن يَطالَ القصاص غير القاتل ممَّن لا ذنب لهم، كعادة (الأخذ بالثأر) الَّتي أبطلها الإسلام.

حفظ العقل: وأوجب الحفاظ على العقل فحرم كل مسكر وعاقب من يتناوله، وكرّمه وأوجد له أسباب الميول إلى الحق والنفرة من الباطل وبغضه وقس على ذلك الخرفات والبدع والمحدثات .

حفظ النسل: واوجب حفظ العرض بتحريمه للزنا والمعاقبة عليه. وفرض حد القذف، وكل التشريعات التي تصون العرض حتى لا تضيع الحقوق والانساب والميراث.

حفظ المال: واوجب للحفاظ على المال السعي في طلب الرزق وأباح المعاملات والمبادلات والتجارة. وللحفاظ عليه حرم السرقة والغش والخيانة واكل أموال الناس بالباطل وعاقب على ذلك.

لا خلاف بين معظم علماء الفقه والأصول أنّ أحكام الشريعة الإسلامية معلّلة، وقد اتفقوا على أنّ أحكامها تهدف إلى تحقيق مصلحة العباد في العاجل والآجل قال الحكيم الترمذي : (تيقّن أنّ الله تعالى لم ينه عن شيء ولا أمر بشيء إلاّ بالحكمة)، وقال الشاطبي: (والمعتمد أنّا استقرينا من الشريعة أنّها وضعت لمصالح.

**“ ¡Oh Muhammed! Te hemos conferido la revelación al igual que hicimos con Noé y con los profetas que le siguieron. Conferimos la Revelación también a Abrahán, Ismael, Issac, Jacob, los profetas de las tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón; y a David le conferimos los salmos. Hemos enviado más mensajeros. De algunos ya te hemos informado anteriormente en otros lugares del Corán, mientras que de otros no te hemos contado nada. Pero con respecto a Moisés, Dios le habló directamente. Los mensajeros fueron enviados para proclamar y advertir y para que así nadie, después de haber rechazado el mensaje de los enviados, tuviera excusa ante Dios. Dios es todopoderoso y es Sabio.” 6-163-164**

Las revelaciones conferidas a todos los enviados de Dios eran de la misma naturaleza que las concedidas al Profeta Muhammed, porque el mensaje de Dios es Único, sobre todo que se habla aquí de revelaciones y no necesariamente de un libro. Dios sabe que la razón con que ha dotado a los hombres es un instrumento incapaz por sí solo de descubrir el camino recto, y que necesita la ayuda y la dirección de adecuadas instrucciones, sino Dios habría encomendado a esta facultad de raciocinio la tarea de buscar por sí misma las indicaciones de la recta guía y la inspiración de la fe. Entonces la tarea de la inteligencia humana es recibir y entender el mensaje. El islam es la religión de la razón porque todos sus temas y sus disposiciones se dirigen a la inteligencia y renuncia a abrumarla con cuestiones sobrenaturales que solo desembocan en obediencia ciega.

Incita a los hombres reflexionar sobre las señales de la recta guía y de la fe tanto dentro de sí mismo como en su entorno, y en las realidades de la existencia humana y de la creación entera y en los preceptos y prohibiciones de su ley.

Dios dice **“Los mensajeros fueron enviados para proclamar y advertir y para que así nadie, después de haber rechazado el mensaje de los enviados, tuviera excusa ante Dios.”.** En otro versodice : **“Si les hubiéramos aniquilado a estos blasfemos antes de la revelación del Corán en el día del juicio, habrían dicho: ¡Señor nuestro! Sí nos hubieras enviado un mensajero que nos guiara para abrazar tus Directrices lo habríamos hecho y no habríamos desembocado en la humillación y la ignominia en que ahora estamos”.** Aláh es el más justo, y no castiga a un hombre por un error que haya cometido sin facilitarle anteriormente hacer uso de Su buena guía. Y por lo anterior nadie posee una disculpa o una excusa después de la Revelación de la Escritura o en el envío del profeta. Aláh prescribió directrices y disposiciones moderadas y libres del exceso que caracteriza en su conjunto la legislación humana que no puede estar exenta de la exageración y el exceso en la concesión de derechos o la imposición de las obligaciones a costa del bien común o la durabilidad del equilibrio y el bien estar colectivo en el corto y el largo plazo, y en otros casos se conceden libertades totales con mínimas restricciones, abriéndole camino amplio a los deseos egoístas y acarrean resultados conflictivos, en donde toda la sociedad sufre la avaricia y el egoísmo. Esta tendencia se encuentra en la sociedad. Aláh dijo : **“ En materia de fe Él ha instituido para vosotros preceptos inmutables; son los revelados tanto a Noé como a ti oh Muhammad, a Abrahán, a Moisés y a Jesús: Arraigad en la fe. No mantengáis disensiones acerca de ella. A los idólatras les resulta penoso abrazar la fe. Sin embargo, Dios atrae a la fe a quien Él quiere y dirige hacia ella a quien recurre arrepentido a Él.” 42-13.**

Los contenidos éticos y espirituales así como las regulaciones dispuestas por el Islam, la legislación establecida en base a las fuentes de legislación auténticas y criterios fijos, que buscan atraer un beneficio y evitar un perjuicio y tienen como propósito salvaguardar lo que se llama LAS 5 METAS UNIVERSALES DE LA LEGISLACION:

• **Salvaguardar la práctica de adoración** ( el más supremo de las metas) Una religión distorsionada o irregular es inefectiva e incapaz de organizar la vida individual y social ni proporciona soluciones.

• **Salvaguardar al ser viviente** (La seguridad y la estabilidad son la base de una sociedad, y son necesarias para el desarrollo de la civilización humana, sin importar de cuánta riqueza se disponga. Sin seguridad ni estabilidad el ser humano no es capaz de conducir su vida diaria, proyectar su futuro ni contribuir al desarrollo de la civilización) Se estableció la ley Penal de Paridad para preservar la vida, debido a que el delincuente está informado y consciente de que una vida que asesine le costará su propia vida de manera equitativa. Dios dice **“¡Hombres que razonáis! El objetivo de la ley penal de paridad es preservar vuestras vidas y disuadiros contra las agresiones”.** El Islam prohibió totalmente cualquier daño o agresión a la vida humana, es más, considera a quien mata a un hombre como asesino del género humano, porque cada individuo representa a la humanidad entera: «**Quien matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni corrompido la tierra, fuera como si hubiera matado a toda la humanidad. Y que quien salvara una vida, fuera como si hubiera salvado las vidas de toda la humanidad... »** . En el día de la peregrinación de despedida el Profeta Muhammad (la paz sea con él) dijo estas palabras: **«Vuestra sangre, vuestros bienes son prohibidos de agredir, como está prohibido de agredir en este día en este mes y en este país ... »** La legislación islámica prescribe las penas más duras para quien atenta contra la vida; también le amenaza con permanecer eternamente en el fuego infernal. El Islam considera los castigos por sus efectos disuasorios como una manera de sobrevivir y una seguridad para la estabilidad del orden público.

• **Salvaguardar la mente** (Por medio de la prohibición de sustancias embriagantes y prácticas insensatas como dirigir formas de adoración a objetos y a los mortales)

• **Salvaguardar la descendencia, las generaciones, la integridad y el honor** (Por medio de sanciones duras y rigorosas contra el adulterio y cualquier otra práctica que atenta contra el honor. La intimidad de la persona y su honor son protegidos y no deben ser violados. El Profeta, la paz sea con él dijo: **«Vuestras sangres, vuestros bienes, vuestras intimidades son protegidos, tal como está respetado vuestro día de hoy en este mes, y en este.»** Por eso está prohibido hacer daño alguno a la vida moral e intimidad del hombre.).

• **Salvaguardar los bienes** (mediante una legislación rigorosa y justa en contra de cualquiera que amenace la estabilidad de los bienes y pertenencias de otros, sea a través del robo o la corrupción).

الحمد لله الإله الحق، لا تُحصى دلائل وحدانيته ولا تُعد، أحمده سبحانه وأشكره، لا ينتهي كرمه ولا يحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزّه عن الصاحبة والولد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله أكرم رسول وأشرف عبد، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان وسلك مسالك الرَشَد.

إن بيان مقاصد الشريعة يبرز هدف الدعوة الإسلامية التي ترمي إلى تحقيق مصالح الناس، ودفع المفاسد عنهم، وذلك يرشد إلى الوسائل والسبل التي تحقق السعادة في الدنيا، والفوز برضوان الله في الآخرة.   
وإن مهمة الأنبياء والرسل كانت تهدف إلى تحقيق هذه المقاصد، وإن العلماء ورثة الأنبياء في الدعوة إلى الصلاح والإصلاح، وتسعى للخير والبر والفضيلة، وتحذر من الفساد والإثم والرذيلة والشر، لذلك كانت وظائف الأنبياء أنبل الأعمال وأشرف الأمور في تقرير حقوق الإنسان، وهي أسمى الغايات وأقدس المهمات، ومن سار على طريقهم لحق بهم، ونال أجرهم، ولذلك يحرص الدعاة والمصلحون إلى اقتفاء الرسل، والدعوة إلى التزام الشرع الحنيف لتحقيق السعادة لبني الإنسان، ومنع الاعتداء على حقوقه، أو تجاوزحدوده.

Sin duda, resaltar los propósitos de la legislación islámica pone en evidencia la convocatoria de la misma que abarca el fin de establecer el bien estar colectivo al tiempo que busca evitarles perjuicios, al guiar hacia los medios y caminos que llevan a la felicidad y el bien estar, aquí y la recompensa mayor en la otra. La misión de los enviados de Dios siempre ha sido establecer estos objetivos que había mencionado y vuelvo a mencionar : **Salvaguardar la práctica de adoración, Salvaguardar al ser viviente, Salvaguardar la mente, Salvaguardar la descendencia, las generaciones, la integridad y el honor, Salvaguardar los bienes.** Los sabios son herederos de los enviados de Dios, heredaron la convocatoria hacia el bien y la reforma moral, y se esfuerzan para que se establezca el bien y la bondad ampliamente al tiempo que advierten del mal y la maldad; razón por la cual la tarea y la función de los enviados de Dios era la más noble para hacer realidad el establecimiento verdadero de los derechos humanos. Así pues quien siga sus huellas se contará de entre ellos, lo que explica el esmero de los sabios en mantenerse en este sendero y nunca soltar la bandera de la reforma moral con el solo propósito de asegurar los derechos y el bien estar colectivo.

**اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير.**

اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.

اللهم احقن دماء المسلمين وعليك بالطغاة المستبدين المجرمين الذين يقتلون الأبرياء في كل مكان .اللهم إنا نسألك و نتوسل إليك بأسمائك الحسنى و بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. ونسألك يا الله يا غياث المستغيثين و يا أمان الخائفين أن تغيث أهل سوريا اللهم أغث أهل سوريا اللهم .. اكشف عنهم الكرب.. اللهم عجّل بالفـرج.. اللهم ألف بين قلوبهم .. اللهم وحد كلمتهم على الحق يارب العالمين ...يا ذا الجلال والإكرام.. يا حي يا قيوم ياودود يا ودود... يا ذا العرش المجيد...يا مبدئ يا معيد...يا فعالا لما يريد... اللهم طهر قلوبنا، أموالنا، وملبسنا، وطعامنا، وبيوتنا ومساجدنا، وتقبل دعواتنا، واجعلنا من الورعين المتقين. اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.