## الطب الوقائي في التغذية

دراسة مو ضوعية
في ضوء السنة النبوية

دكتور / زين العابدين مصطفى رضوان أستاذ الحديث الشريف وعلومه سابقًا بجامعة المدينة العالمية للتعليم عن بُعْد

## ملخص البحث

اهتمت السنة المطهرة بصحة الفرد والجتمع اهتماما ملحوظا فكثرت الأحاديث الادي والإرشادات النبوية في هذا الشأن، وتيزت هذه الإرشادات بأها وقائية أكثر منها علاجية . وعملاً بمبدأ :
"الوقايةُ خيرّ من العلاج "اتخذت السنة المطهرة جملة من التدابير الوقائيـــة وسلسلة من الإجراءات والإرشادات النبوية الشريفة التي من شأها الحفاظ على على صحة الفرد والجتمع قبل وقوع المرض، وكيفية التعامل معه حال وقوعه. وهذه دراسة عن الطب الوقائي في السنة المطهرة في علم التغذية خاصـــة أعالج فيها هذا الموضوع من خلمالِلا مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث : المقدمة :أتحدثت فيها عن شمولية الإسلام واهتمامه بكل شؤون الحياة، ومنها الحفاظ على صحة الفرد والجتمع، وتفصيل السنة المطهرة لـــذلك واهتمامهـــ بالطب الوقائي
التمهيد : عبارة عن تعريفات تمهيدية تشتمل على :التعريف بمفهوم الطب
 الطب الوقائي في ال س ن ة المطهرة. المبحث الأول :الوقاية الطبية النبوية عن طريق تحريم الأطعمة والأشربة التي تضر بالجسم
المبحث الثاين : في التدابير النبوية الوقائية في الطعام والشراب، سواء عــن طريق النظافة ، أو عن طريق الآداب المتبعة في تناول الطعام . المبحث الثالث :الوقاية الصحية النبوية بوضع نظام تغذية مفيد، يشتمل على الأغذية المفيدة والمتكاملة، وكذا نظام حية فريد من شأنه الحفاظ على الصحة.

## ملخص البحث

## Summary

The Sunnah of the Prophet is concerned with the health of the individual and the community too. There are a lot of hadiths and instructions in this regard. Pursuant to the principle of "prevention is better than cure."

This is a study on preventive medicine in nutrition science in particular. I address this maturity through the introduction, introduction and three topics:
Introduction:
I talk about the comprehensiveness of Islam and its interest in all affairs of life, including the preservation of the health of the individual and society, and the detail of the purified Sunnah and its interest in preventive medicine.

Preface: Introductory definitions include: Definition of the concept of preventive medicine, and what is meant in the Prophet's year, and the definition of nutrition science, and the characteristics of preventive medicine in the year of disinfection.

The first topic:
Prevention of medical prophetic by prohibiting foods and drinks that harm the body.

The second topic:
In preventive prophetic measures in food and drink, both by hygiene. Or by eating.

The third topic:
Prophetic Health Prevention develops a beneficial nutrition system, incorporating useful and integrated foods, as well as a healthy diet regimen.

## المقلمة



 أما بعد
 بالتشريعات الفريدة التي نملت كل مناحي الحياة ، والتي هِا تتحقق السعادة في الدنيا والفوز

 والثمولية الجامعة لكل ما يكتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم ، قال جلّ ذكره: (\%مَّا




فما تر كت الشَّرَّيعة الغراء صغيرًا ولا كبيرًا من أمور الدين أو الدنيا، إلا وأرشَدَت




 من إرشادات وتعاليم وقائية تحافظ على صحة الفرد والجتمع.
 رقم (1) ( ) من حديث المطلب بن حنطب رضي الشه عنه.

ولا يُعرَفُ في البشرية دينٌ دماويٌ ولا وضعيّ اهتم بصحةِ الإنسانِ ونظافتهِ ونظافةِ بيئتهِ وجَعَلها من أساسياته مثل دين الإسلام، فقد كان من أوائل ما نزل من القرآن قوله
 النظافة جزءًا من الإيمان بل هي نصف الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام: „الطُّهُورُ شَطْرُ

- الإِيَانِ

وما من كتاب فقه إلا وفقهاء الإسلام يفتتحونه بكتاب الطهارة، معرفةً منهم بمكانتها، وتنبيهًا منهم على أهميتها. وما من ديوان من دوواين السنة التي رُتّبتْ على الأبواب الفقهية إلا وأدرجت كتاب الطب ضمن تبويبها، وأدرجت تخته الأحاديث المصطفوية الدالة على ما يكفظ صحة الفرد سواء كان وقايةً أو علاجًا . ومما تميزت به هذه الشريعة المبار كة ودَلّ على روعتها أن الطب فيها وقائي أكثر



 النبوية التي تحافظ على صحة الفرد، بل والجتمع بأكلمه، من خلال جملة من التدابير الوقائية،
 وهو ما يُعرف في العصر الحديث بــــــ"الطب الوقائي".
 أفضل هدي يمكن حفظ الصحة به؛ فإنْ حفظها موقوفٌ على حسن تدبير المطعم والمشرب
 الأشعري رضي الله عنه.




والملبس والمسكن والهواء والنوم واليقظة والحركة والسكون والمنكح والإستفراغ والاحتباس، فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل المواقق الملاثم للبدن والبلد والسن
 وقد أخذ الطب الوقائي في السنة المطهرة حيزاً كبيراً من الاهتمام والتدابير، عملاً

 الأمراض الجنسية، وكذا الحفاظ على البيئة.
 الصحية في جال الأطعمة والأشربة، وهو ما يطلق عليه اعليا "علم التغذية"؛ إذ هو من أهم
 فِإنّ معظم الأمراض التي تصيب الجسم سبيها المعدة ، فهي التي تتعامل مع الخارج مباشرة عن طريق استقباها للطعام والشراب داخل جو فها
 والإرشادات، فحددت للفرد ما ييوز له أكله وما لا ييوز ، ورضع اله
 يضهَن له صحةُّ جيدةً ووقاية من أمر اضِ متعددة
 الأطعمة والأشربة. وأطلقتُ عليه اسم: "الطب الوقائي في علم التغذية دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية ".
أهمية الموضو ع والأسباب الداعية لاختياره:
كان مُا دعاين لكتابة هذا البحث وتسطيره عدة أمور منها:
(1 ( الطب النبوي لابن القيم ص (lV7).



1ـ الرغبُُ في المساهمة بعمل حديثي في مثل هذه الموضوعات التي تختاج إلى مزيد من

 البعضُ في الاستدالال بالأحاديث التي لا أصل لما، بل وأحيانا الما لموضوعة.


.
r- الربط بين الدراسات الحديثية النظرية ويين الدراسات الطبية العملية، وأنه لا تعارض
 الأخرى، بل العلاقة بينهما علاقة تكاملية ، ومن خلال هذا التكامل تتحقق المصاح الدينية
والدنيوية.
rr- إخراج نظرة متوازنة يين ما جاء في الحديث الشريف من إشارات طيية أو إعجاز علمي،



نظرية طِبِّة.








 والعملُ بالهيف مقبولٌ عند جماهير العلماء. واللّ أعلم.

والحقٌّ أنْ الكتابَ والسُّنة مصدران للهداية الإلمية ، ومنار الوصول إلى الخالق
 الهداية لكنّ هذه الإشارات لم تكن أبدًا مقصودة لذاهِا ماهِ

 دينه ودنياه. حتى المأكل والمشرب ، والمنكح والملبس وكلي


 يزيد من إيانه ، ويغرس فيه العزة والانتخار بانتسابابه لمذا الدين العظيم.




 أما المقدمة: فتحدثت فيها عن شمولية الإسلام واهتمامه بكل شؤون الحياة، ومنها الحيا الحفاظ على صحة الفرد والجتمع، وتفصيل السنة المطهرة لذلك واهتمامها بالطا بالطب الوقائي، ثم ذكرت أههية الموضوع والأسباب الداعية لاختياره.

 الوقائي يُ السُّةُ المطهرة.
المبحث الأول: الوقاية الطيية النبوية عن طريق تريع الأطعمة والأشربة التي تضر بالجسم أو ترضه. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الوقاية الطبية النبوية عن طريق الئّي عن الأطعمة المضرة بالصحة.

المطلب الثاي: الوقاية الطبية النبوية عن طريق النَّهي عن الأشربة الضارة بالجسم.
المبحث الثالي: في التدابير النبوية الوقائية في الطعام والشراب، الية وفيه ثلاثنة مطالب:
المطلب الأول: التدابير الوقاية عن طريق النظافة ، وآداب الطعام والشراب.
 التَّلُؤث.
المطلب الثالث: الإرشادات النبوية الوقاية في كيفية الأكل والشرب. المبحث الثالث: الوقاية الصحية النبوية بوضع نظام تغذية مفيد، وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الثاي: الوقاية الصحية عن طريق التنوع في الطعام والشراب من خلال منظومة غذائية مكتملة.
المطلب الثالث: الوقاية الصِّحية النبوية عن طريق الحِمْيّة الغذائية.
وأما الخاتمة : فذكرت فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. ثح زَيّْلثُ البحثَ بأهم

 ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجععين.

## تمهيد

مقدمات تعريفية
معنى الطّبِ الوقائي:


 وقَعت"
فالطب الوقائي يُعَدٌّ نوعًا من أنواع الطبِّ الأساسيّة، وفرعًا من فروعه الرئيسية ، يقول ابن القيم: "قواعد طِب الأبدان ثلاثة: حِفظُ الصحة، والحِميةُ عن المؤذى، واستنراغ الُعُ

المواد الفاسدة"
ويقول في موضع آخر : " ملاكُ أمر الطبيب أن يجعل علاجَه وتدبيرَه دائراً على سِيَّة أر كان: حفظ الصحة الموجودة، وردِّ الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وإزالة العِلَّة أو تقليلها بكسب الإمكان، واحتمالُ أدنى المفسدتَّيْن لإزالة أعظمهما، وتفويتُ أدنى المصلحَيْنْ لتحصيل


فالطب الوقائي يُعنى بالإجراءات والتدابير التي تُتَّعَع في مجال الصحّة العامة، وذلك
 الأمراض المعدية.
 كل ما يعود عليهم بالصِّحة والنَّشاط، والابتعاد عن كلِّ ما يسبِّبُ الضررَ والفساد.
(1) الطب الوقائي في الإسلام ص (1) أهد شوقي الفنجري بتصرف. وانظر الإعجاز العلمي في القر آن


ويُدْرُ بنا هنا أن نذكر أن علماء الإسلام كانوا يطلقون على "الطب الوقائي"
مصطلح "حفظ الصحة" كما يظهر من كتاب "القانون في الطب" لابن سينا (ت الابي


القيم
(ت 7 7 07 هــ)، و"المنهج السَّوِي والمنهل الرِّوِي في الطب النبوي"، بلالل الدين السيوطي
(ت l ا 9ههــ) وغيرها من المصنفات.

يقول ابنُ سينا: "اعلم أنَّ الطبَّ ينقسم بالقسمة الأولى إلى جزأين : جزء ألطّ نظري وجزء عملي..." ث يقول: "والجزء العملي منه ينقسم قسمين : أحداهما : علم تدبير الأبدان الصحيحة أنه كيف يكفظ عليها صحتها، وذلك يسمى علم حغظ الصحة..." ${ }^{\text {(1) }}$. المراد بالطب الوقائي في السنة النبوية: بالنظر إلى تعريف الطبّ الوقائي بوجه عام، يمكن أن نقول أن المراد بالطبّ الوقائي في السنة النَّبوية هو:

 المراد بعلم التغذية (الأطعمة والأشربة):

هو :"العلم الذي يبحث في العلاقة ما بين الغذاء والجسم الحي، ويشمل ذلك تناول الطعام . وهضمه وامتصاصه" (ل)
وقد كان علماء الحديث يعقدون كتابًا خاصًا في مصنفاقم الحديثية باسم "الأطعمة والأشربة" يذكرون فيه الأحاديث والآثار الواردة في نوع الطعام والشراب والمباح منهما والمُحرَّم، والآداب النبوية عند تناولمـا (ّ)


( ( $)$ لألي بكر الرازي (ت (ت

الطب الوقائي النبوي في علم التغذية:
 التدابير والإر شادات النبوية الوقائية الخاصة بالمأكل والمشرب، التي تحافظ على الـي الصحّة وتقي من المرض.
خصائص الطبّ الوقائي في السِّنة التّبّوية :
 أولاً: أَنَهُ عامٌ لكُكلِ البَشُرَية:




 ولكنها تؤثر سلبًا على حياة العموم من الناس.

 ثانيا: أنَّ له فضل السِّقّ على غيره من المعارف الإنسانية والعلوم المعر المر فية:
 الإسلام بالتعاليم الراقية والإرشادات السّّمية التي لا يُعْر ف لها في تاريخ البشرية ميلّا



 الرَّأكدِّ".




فعندما أمر النبي صلى اللهُ عليه وسلم بعدم ورود المريض على الصحيح فقال: 》لَا يُورِدَنَّ مُمْرِض" عَلَى مُصِحِّ" ، فقد أنشأ بذلك "قانون العزل"، الذي يعتبر صلى الله عليه وسلم الواضع الأول له ، ولا يعرف من سبقه لهذا. وأيضًا قاعدة "الحَجْر الصِّحي" التي ملمُعرف إلا في القرن العشرين، قد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتطبيقها في الوقاية من مرض الطاعون، وذلك بعدم الدخول في بلد وُجِد فيه وعدم الخروج منها كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم : 》إِذَا سَمِعْتمْ


 الطاعون كانَ كالثَّهيد في سبيل الله. فعن عائِشةَ رضي اللهُ عنها قَالَت: قُلْتُ يَا رسُولَ اللهّ فمَا الطَّاعُونُّ قَالَ: „غُدَّةٌ

 البشرية إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ولا تزال تتعثر تنفيذه إلى يومنا هذا. ومنع السليم من الدخول إلى أرض الوباء قد يكون مفهوما إلى حد كبير دون الحاجة إلى معرفة دقيقة بالطب. ولكن منع سكان البلدة المصابة بالوباء من الخروج منها وخاصة الأصحاء منهم قد يبدو عسيرًا على الفهم بدون معرفة واسعة بالعلوم الطبية الحديثة.

 الله عنه.
(Y) أخرجه البخاري (Y (Y)/ (Y) كتاب: الأنبياء، باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، بــرقـم
 حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. (

فالمنطق والعقل يفرضان علي السليم الذي يعيش في بلدة بها وباء أن يفِرِّ منها إلى بلدة سليمة حتى لا يصاب هو بالوباء. هكذا يقول العقل والمنطق....ولكن الطب الحديث يقول لك: إن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروب وكثير من الأوبئة تصيب العديد من الناس ولكن ليس كل من دخل جسمه الميكروب يصبح مريضاً .. فكم من الاوبي شخص يكمل جراثيم المرض دون أن يبدو عليه أثر من آثار المرض.
 الميكروب إلى الجسم وفي هذه الفترة يكون انقسام الميكروب وتكاثره على أشده ومع ذلك الك فلا يبدو على الشخص في فترة الخضانة هذه أنه يعاني من أي مرض .. ولكنه بعد فترة قد تطول أو قد تقصر على حسب نوع المرض والمكروب الذي يحمله تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه.
ومن المعلوم أن فترة حضانة التهاب الكبد الوبائي الفيروسي قد تطول لمدة ستة أشهر .. كما أن السل قد يبقى كامناً في الجسم لمدة عدة سنوات. والشخص السليم الحامل للميكروب أو الشخص المريض الذي لا يزال في فترة الحضانة يعرض الآخرين للخطر دون أن يشعر هو أو يشعر الآخرون.
ولذا جاء منع الرسول -صلوات الله عليه- أهل البلدة المصابة بالوباء أن ينتقلوا
 الز مان.
فالشخص السليم في المنطقة الموبوءة قد يكون حاملاً للميكروب ، كما قد يكون في فترة الحضانة، فإذا خرج من بلدته تلك لم يلبث أن يظهر عليه الوباء فيعدي غيره، وينتقل بذلك المرض إلى آلاف بل ملايين البشر " (1) . ثالثا: كونه من العبادات وليس بجرد عادات:
فالطب الوقائي في السنة المطهرة وفي الإسلام عمومًا ليس لجرد الخوف من المرض



وسلوٌُ يتقرب به العبد إلى ربه يبتغي بذلك رضاه، قال صلى الله عليه وسلم : 》السِّوَاكُ

 بل من العبادات ما تنوقف صحته على الطهارة كالصالاة والطواف وقراء اءة القر آن آن.



 وقُلْ مثل هذا في كل الإرشادات الوقائية اليت تحافظ على الصحة أو الييئة، فإننُ
 رابعا: الربط بين النفع الدنيوي والأجر الأخروي:
 ما يعود على الفرد أو الجتمع من نفع دنيوي، بل يربطه بالآلخرة فيرتب الثو الثواب الجا الجزيل على















ولا أمر صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على البيئة ونظافتها جعل ذلك سبيًّا للنجاة




يَوْمَيْذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ «"(Y) .

ولا شك أن الربط بالآخرة يُخْرْ رُ الإنسانَ من المادِيّة البحتة المتعلقة بالنفع الدنيوي


 خامسا: منهجّ متكامل" شموليّ"

 الوقائية: وقاية الصحة النفسّيّة ، وكذا البدنية، وأرسى مباديء الوقاية الياية في جال التغلية، ولية وفي جال الصحة العامة، وفي جال الحافظة على اليئة، ولم يترك الوقاية من الأمراض الجنسية التي
(1) أخرجه مسلم (1/979) كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ، باب: إسلام عمرو بن عبسة رضي اللّ عنه، برقم (Y (Y)

 الدعاء، برقم (TV Y + ا).

عجزت عنها العلوم الطبية في العصر الحديث. فاشتملت الوقاية الفرد والجُتمع في كل ما يَخصّهّه من صغيرٍ أو كبير . حتى إنٍ بعض المشر كين قالوا لسلمان -وهم يستهز ئون -قَدْ عَلّْمَكُمْ نَبِيُكُمْ (صلى

 - ${ }^{(1)}$

سادسا: اليُسْر والسُّهو لة:


 يفعله الصغير قبل الكبير. فالطفل في الإسلام يطبق التعاليم الوقائية في الطعام والشراب مير منـ نعومة أظفاره.
روى الشيخان عن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: كُنْتُ غُلُمَا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ



سابعا: التّو افق مع الفطرة الإنسانية:

خُلقِقَ وجُبِلَ عليها، ولا يتعارض معها بل يتناسب كل التناسب.
(1 (1 أخرجه مسلم (Y/ (Y/ (1) برقم (YTV).

 برقم (Y. بF).

حتى أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أطلق علي بعض هذه التعاليم الوقائية








فالمضمضة والاستنشاق وقص الأظافر والشّارب وغيرها من الأمور الواردة في الحديث متلائمة مع طبيعة الإنسان ومتو افقة مع فِطْرَته. قارن بين هذا وبين ما كانت عليه بعض الخضارات الأخرى من أمور لا تقبلها الفطرة الإنسانية، فمثلاً في " عهد الرومان حتى القرن السادس انتشرت في أوربا عادة المضمضة بالبول!، وقد كانوا يفضلون البول الأسبالي، فإن مُ يتيسر استعاضوا عنه ببول الثيران !!"

القَرَاح -الصَّاّيف الذي أرشد إليه رسول الإسلام صلى اللهُ عليه وسلم؟.
وأما البريطانيون فكانوا "يعتبرون أن الغسل مضرٌ بالصحة حتى أنه قد يؤدي إلى الموت والهلاك!!، وإنه كان من العيب والعار أن يبنى حام داخل بيت أمريكي، حتى إن أول


 الحديث والأثر (Y/ (Y/ 1 ( 1 (Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مسلم ( ( } \\
& \text { (£) تفوق الطب الوقائي في الاسلام، د/ عبد الحميد القضاة ص (٪ (1). }
\end{aligned}
$$

 عملاً مشيناً في ذلك الوقت. وفي فرنسا كان قصر فرساي الشهير على رحابته خالياً من هام (1)" ${ }^{\text {(1) }}$

شتان بين هذا وبين تعاليم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم القائل -منذ أربعة
 رَأَسَهُ وَجَسَدَدَهُهِ
ثامناً: الواقعية والمنهجية العلمية الصحيحة والبعد عن الحر افة المنافية للعقل والمنطق: يتميز الطب الوقائي في السنة النبوية بالو اقعية، المبنية على المنهج العلمي الصحيح، ولذا لا نجده أبدًا يتعارض مع الحقائق الطبية، أو الاكتشافات العلمية الحديثة، بل له فضل السبق في ذلك كما تقدم آنفا، فإذا اكتشف الطب الحديث شيئاً و كانت السنة المطهرة قد سبقته إليه فإنه يؤ كد ذلك ويؤ يده. فعلى سبيل المثال في جال الطب الوقائي في علم التغذية لا تحرم السنة النبوية والإسلام
 منهج علمي صحيح، أكدته الأبحاث العلمية الحديثة، وهذا بخلاف ما نـا نجده عند الدِّياناتات الأخرى من تخريمها أشياء نافعة للجسم، أو إباحتها لما هو ضارّ، بما يخالف المنطق العقلي

والمنهج العلمي.
"فالبوذية مثلاً: تحرّم على كلِّ من يعنتقها أكلَ اللُّحوم على الإطلاق؛ وذلك
 العِلمية أن الإنسان إذا عاش على النباتات وحدها الانيا أصيب بالهُز ال وضَعْف البنية، وتعرَّض لأمراض فقر الدم، ولعلًّ هذا أحد الأسباب الرئيسية في تسمية الشعوب النباتية بالشعوب الصَّفراء!
( (1) الموسوعة الميسرة في الإعجاز العلمي، شحاتة صقر ص (ع ا ).



وقد بدأت اليابان والصِّن في العصر الحديث بمحاربة هذه العادة النباتية، حفاظًا

 مبدأ، فقد أقبلتِ الصين على أكلِ الكلاب والثُّعابين، كما أقبلت اليابانُ على أكلِ السَّمك النّيء دون طَهْيْه.
ومن المعروف عِلميَّا أن اللحوم - كمصدرٍ للغذاء - تختوي على العناصرِ الحيوية
 اللحوم أكبرُ وأكثرُ فائدة وتنوعًا منها في النباتات.


 عن أكل الحيو انات و كل مشتقاتِها وما يُستخرج منها؛ مثل: البيض، والحليب، والجبن، مدةٍ

(1) الطب الوقائي في الإسلام ، أهمد شوقي الفنجري ص (0 \&-7 ؟).

المبحث الأول
الوقاية الطبية النبوية عن طريق تخريم الأطعمة والأشربة
التي تضر بالجسم أو تنقل العدوى
يرتكزُ الطبٌّ الوقائيُ في السُّنة المطهِّرة على جانبين أساسيين: الجانب الأول: نوع الطعام ، والثالي: نظام الطعام :
وهذا المبحث يتناول الجانب الأول (نوع الطعام)، ويشتمل على الإرشادات
 على الجسم. وهو ينتظم في مطلبين: المطلب الأول

الوقاية الطبية النبوية عن طريق النهي عن الأطعمة المضرة بالصحة جاءت القاعدة العامة في القرآن الكريم بتحليل الطيب من المأكل والمشرب وترير

الأعراف :lov].

ثم جاءت السنة المطهرة ففصِّلت ما يحرم أكله أو شربه حفاظًا على صحة الإنسان وحماية له من الأمراض والأسقام. (1) تحريم أكل الحخزير:



المائدة:ץ].
وعَنْ أَبِى هُرْيْرَةَ رضي اللهُ عنه أَنّْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللهُ عليه وسلم- قَلَلَ : إِنّْ


وفي صحيحِ مُسلم عن بُرَيدة بن الحُصِيب الأسْمَكي رضي اللهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُول

 والوعيد الأكيد على أكله والتغني به؟، وفيه دلالة على شمول اللحم بلجميع الأجزاء من
الشحم وغيره"(").

وقد امتنع المسلون عن أكل لمم الخزير امتثلالاُ للنهي عنه وإن مل يعر فوا حكمة


 السبب الأول: "يرجع إلى كثرة إصابة الخنزير بأنواع خطيرة من الديدانيان وأهمها دودة التنيا
(Trichinosis) ودودة التريكينا (Taenea)



 الديدان الموجودة في البقر أو الغنم مثلا ، بل تبقى ديدان الخنزير فيه ولو بلو بعد طهيه ونضجه

جيدا.
السبب الثاني: أن لحم الخنزير أكثر قابلية لنقل جميع الأمراض الميكروبية المعدية من كل





$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير القرآن العظيم (Y/Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

وأن نسبة التعادل القلوي (PH) في لـم الخخزير (PH Above 65) تكون عالية ماكم يساعد على سرعة نو الميكروبات في عضلاته واستيطانها فيها، وهو أسرع اللحوم إلى التلوث.
السبب الثالث: أنّ الخزير مُصْنَفٌ من آكلات اللحوم ذوات الأنياب كالأسد والذئب وهي
 العلماء أن أكل هذه اللحوم، تصيب صاحبها الوبا الضراوة والميل إلم العنف.


 مغايرة للفطرة كالدبر وغير ذلك، وأن الخنزيرة ربما قتلت أولادها وها وأكلتهم بعد ألنا أن تلدهم


 عديدة مثل: تصلب الشرايين والذيكة الصدرية وعسر الفضم والرومايتيزم ونير وآلام المفاصل،



السبب الخامس: الأنفلونزا الخنزيرية القاتلة (Swine Influenza): لقد اكتشف



 والبحث مفتوحاً لاستقصاء أكثر فائدة وأدق علمياً عن مضار لمم الخزيرير"'".

 الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم، أهد جواد / طبعة: دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة.










 ذَكِلَكَ

عِنْدَ

ثَمَتَهُ ه"

قال القاضي عياض: "تضمن هذا المديث أن مالا يحل أكله والانتفاع به لا يكيز
يععه ولا يكل أكل ثنه كما في الشحوم المذكورة في الحديث"(").
 بجل أو غيره، والموقذة: التي رميت بحجر أو عصا فماتت ، والمتردية: التي وقعت من علو،
( 1 ) تقدم تخريجه.

 أجهلوه : أي أذابوه. (

والُطّطحة: التي ماتت بسب دابة نطحتها، وما أكل السُّع: وهي التي افترسها ذئب أو حيوان مفترس. والعلّة في تحريع هذه الأشياء أها لم ثُذلكَ الذكاة الشرعية، فيظل الدم حبوسا في الحيوان ومِنْ ثمَّ يصبح مرتعاً للجِر اثيم والأوبئة المتعددة.




 والمريء والودجين، وهذا يؤدي إلى سرعة موت الذييحة وإخراج الجية أكبر كمية دم منها، والني لو بقي حتنبا لأدى إلم كثير من الأمراض
 ولا ينتفعُ به" "(")
وقد " أثبتت الدراسات الحديثة أن الدّم حاملّ لعدد كيرير من الجراثيم والسُّموم والفضلات الضارة، الناجة عن عمليات الأيض والتمثيل الغذائي، وعمليات الملدم والبناء فير في الأنسجة، ويؤدي تناول الدم عن طريق المضم إلى ارتفاع اليوريا يف دم الإنسان، ما ما قد يوئثر على المخ، ويسبب الغيبوبة المفاجئة" "(8) . واستثنت السُّةُ من الميتة: الحوتُو والجرادَ، ومن الدمِ : الكبدَّ والطحال.








عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى اللهَ عليه وسلم: (أُحِلُتْ
 وفي استثناء ميتة السمك والجراد، ومن الدماء الكبد والطحال، وجواز ألكاز أكلهما، سرّ عجيب" لم يُعْرَفَ إلا حديثًا
ويعلل الدكتور أحد شو قي الفنجري ذلك فيقول:" فماء البحر يكنوي على أملاح




 استخلاص الدم من الكبد أو الطحال استخلاصا تاما، وهذه الحقائق العلمية لم تكتشف إلا حديثا"(")











 ( ( 0 / / r )




وعَن أبي هريرة رضي الله عنه عن البّبي صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: » كُلُّ ذِى نَابِ

وعَن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ رضي اللهُ عنه عَنْ رَسُولَ اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم

قال صاحبُ اللسان: "والسِّعُعُ يقع على ما له نابِّ ماب من السِّباع ويُعْدُر على الناس

وقال ابنُ حجر : " والمِخْنَب -بكسر الميم وسكون المعجمة وفيّ وفتح الملام بعدها


 وإلى ذلك ذهب الجمهور " ${ }^{\text {º }}$
وقد "أثبتَ علمُ التغذية الحديثة أن الشعوب تكتسب بعض صفا

 هرمونات ومواد تساعده على القتال واقتناص الفريسة. ويقول الدكتور (س.ليّج) أستاذ
 قفص عندما تقدم له قطعة لـم لكي يأكلها... وقد لوحظ على الشعوب آكلات لخوم

 (Y..
(Y) أخر جه أبو داود (Y/ (Y/ ( (



الجوارح أو غيرها من اللحوم التي حرم الإسلام أكلها - أها تصاب بنوع من الشراسة والميل إلى العنف ولو بدون سبب إلا الرغبة في سفك الدماء... ولقد تأكدت الدراسات والبحوث من هذه الظاهرة على القبائل المتخلفة التي تستمرئ أكل مثل تلك اللحوم إلى حد أن بعضها يصاب بالضراوة فيأكل لحوم البشر ... ومما هو جدير بالذكر أن آكلات اللحوم تعرف علميا بأها ذات الناب التي أشار إليها الحديث الشريف الذي الذي الـن بصدده لأن لها أربعة أنياب كبيرة في الفك العلوي والسفلي، وهذا لا يقتصر على الحيوانات وحدها بل يشمل الطيور أيضا إذ تنقسم إلى آكلات العشب والنبات كالدجاج والحمام، وإلى آكلات الحوم كالصقور والنسور وللتمييز العلمي بينهما يقال : إن الطائر أكل اللحوم له مخلب حاد ولا يوجد هذا المخلب في الطيور المستأنسة الداجنة ومن المعلوم أن الفطرة الإنسانية بطبيعنها تنفر من أكل لحم الحيوانات أو الطيور آكلة اللحوم إلا في بعض الجتمعات التي يقال عنها إفا بجتمعات متحضرة أو في بعض القبائل








 (
 (19£•)

وقد ذَكر العلماءُ علاًُ للنهي عن أكل الحمر الأهلية، فمنهم من قال: لأَّها مُ تُخَحَّس، ومنهم من قال : لأها كانت همولتهم، ومنهم من قال : لأها كانـا كانت تأكل الْجَلَّة،





 الجَلّة (القذر) فإن ذلك سبب في نجا نجاستها. النهي عَن أكْلِ الكَلْبِ والمِرّ: عن رافع ابن خديج رضي اللهُ عنه عن النبي- صلى اللهُ عليه وسلم -قوله: » ثَمَنُ الْكَبْبِ خَيث"



 السباع؛ لأن الكلب سبع ذو ناب، ومنها أنه لو جاز أكله بلجاز بيعه، وقد ثبت النهي عن

 برقم ( ( ) ا ( ) ( ) تقدم تخريجه.


وعَنْ جَبِرٍ رضي الله عنه قَالَ: 》ْنَهُى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم عَنْ أَكْلْ الْهِرِ"

قال صاحب (عون المعبود): "فيه أنَّ المرَّ حرامٌ، وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي، ويؤيد التحريع أنه من ذوات الأنياب"("). وقال شارح المصايـح : " أكل الهرٌ "حرامٌ بالاتفاق "(")
وقد حرمت السنة المطهرة أكل القطط والكلاب؛ لأنَّ أكلَهُما ينقل العدوى



 البرية)، قال علماء من الصين وهونج كونج

 بالعدوى أكثر من ثانية آلاف آخرين في ألخاء العالئ"(5). النّهي عَن أكْلِ الضِّفِّعْعُ:




برقم (C•RT).
( $(\mathrm{F})$


.www.jameataleman.org

 ( ( حليث صحيح الإسناد ولم ير جاه، ورافقه الذهبي.

قال الُنذري : "فيه دليل على تريع أكل الضفدع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهى عن قتله، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمة كالآدمي وإما لتحريع أكله، والضفدع ليس اليس

> بمحرم فالنهي منصرف إلى أكله"(").




وعن عبد اللهُ بن عمرو رضي الله عنه قَالَ: » نَهُى رَسُوُلُ اللّهِ -صلى اللّهُ عليه



 الزمان تكفي لطيبه وصلاحه كما كان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: » فَّى رَسُولُ
(

 حديث ( حسن.
( ( ) أخرجه أهد (
 الجلالة (


 في الإبل والبقر أربعين يوما، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاجة اليجة ثلانة "(").
 أمراض مستعصية العلاج، كما حدث في هذا العصر ،"ففي العقود المتأخرة من القرن العشرين تغتقت بعض أذهان بعض الغريين عن فكرين الفرة تغذية كل من الأغنام والماشية والدواجن بفضلات ذبح الحيوانات من الدماء، والشحوم والأحشاء ومساحيقن العاين العظام



 وهذا المرض يهاجم مخ الحيوان فيدمره تدميرا ، فيفقد السيطرة علي ذاته وحر كاتها وهيمج
هياجا شديدا حتي الموت"(")"

فالامتثال للأمر النبوي في ترك أكر هـل هذه الخرمات يعد وقاية صحية أكيدة وماية للإنسان من كثير من الأمراض.

 وأبوه ضعيفان.
(
(

## المطلب الثالي

## الوقاية الطبية النبوية بتحريم الأشربة الضارة بالجسم


 وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً،
وأخرج الثيخحان واللفظ لمسلم عَن ابْنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ


وعن أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: 》الَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم فِي الْحَمْرِ عَشْرَةً:




[ سورة المائدة: • 9].








( ماجه ( ( $\Gamma$ ( برقم ( $)$ (

ويذكر أهل الطب الأمراض النابجة عن إدمان الحمر وشرها وهي كثيرة، نذكر منها ما ذكره الدكتور حسان شمسي :
 ـ التهاب في الغدد النكافية، والمريء. ـ ا اخطر اب في وظيفة المعدة والأمعاء. — ظهور تقرحات في جدار المعدة. وتفاقم القرحات الموجودة في المعدة. ــ التسبب في حدوث دوالي المريء، و كثرة الإسهالات والبواسير ـلما - ينصرف الكبد عن وظائفه الأساسية ليتخلص من الكحول، مما يحدث اضطرابا مز منا.
ـ أظهرت الدراسات أن تناول (• الجم) من الكحول يوميا كافية لكي تسبب تشحم

إلى غير ذلك من الأمراض الخطيرة جراء تناول هذا الشراب الخبيث، والذي إن لم يكن له مفاسد إلا تغيبب ما تيز به الإنسان عن سائر الحيوانات وهو العقل لكفى لتر كها والبعد عنها.
كما حرمت السُُنة المطهِّرة تناول الخمر ولو كان للتداوي فعن وَائِل الْحَضرْرِمِيّ أَنّْ طَارِقَ


الأربعة (") .

أما الاضطرار إلى تناوها ففيه تفصيل جماله كتب الفقه.




تريم أي شراب يضر بالجسم: (المخدرات- التدخين) :

عن عائشة رضي الله عنها عن البي صلى اللهُ عليه وسلم قال : (اكُكُ شَرَابٍ أَسْكَرَ
فَهُ
وعَنْ ابْنِ عُهْرَ رضي اللهُ عنه أَنّْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهِ عليه وسلم قال : 》كُرُّ




 ثبت في أبي داود النّهي عن كُل مُسْكِرٍ ومُعنَّر وهو بالفاء، والله أعلم"|"(").





 وإن لم ينص عليها صر احة بتفصيل أسمائها إلا أن النص النبوي العام قد شنملها، بوجود عِلّة التحريع وهي السُّكْر .

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) تقدم تخريهـ. } \\
& \text { ( ( ) }
\end{aligned}
$$

قال ابن رجبُ : "وسواء كان هذا المسكر جامدًا أو مائعًا وسواءً كان مطعومًا أو

 التدخين:
لم يعرف التدخين في العصر النبوي، حتى يأيت نص صريح على حكمه بالحل أو الحرمة، ولكنه ظهر في العصر الحديث، إلا أن هناك نصاً نبويًا جعله العلماء قاعدةً فير في تيريع كل ما ثبت ضرره.
وهو حديث ابْن عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم:

(1) (


 (VV/T) (

 ( ) ( • •







 ص (گ (

فهذا الحديث -على وجازة عبارته، وقلة ألفاظه- أصلٌ عظيمّ جامعٌ في تحريع أي ضرر يضر بالنفس من مأكول أو مشروب، وإن لم يُنص عليه كأكل الطين والحجر، أو الحشرات السامة أو غير ذلك، فكل ما ثبت ضرره ثبتت حرمته. ومن ذلك استنبط العلماء
 خطره بما لا يدع مجالاً للشك. فقد "أثبتت معامل التحليل الطبي أن دخان السجائر يشتمل على اثنتي عشرة مادة

 وهو مادة مسببة للسرطان، فقد أثبتت البحوث العلمية على • . 1 ا حالة مصابة بسرطان الرئة أن جميعهم -ما عدا ثمانية- من المدخنين.كما يكتوى الدخحان على مادة القطران وهو الـي


 وبعد أن ثبت أنّ هذه المشروبات الخرمة تدمر صححة الإنسان وتؤدي بله إلى الما الملكة، كان تريع السنة المطهرة لما من أعظم التدابير الوقائية لحفظ الصحة.
 . (Y)


التدابير النبوية الوقائية في الطعام والشرب
تكلمنا في المبحث السابق عن الجانب الأول اللذي يقوم عليه الطب الوقائي في الئر السنة النبوية
 تعالى عن الجانب الثاني، وهو نظام الأكل والشرب، وينتطم هذا المبحث في مط مطلبين: المطلب الأول

الوقاية الطبية عن طريق النظافة، وآداب الطعام والشراب

 ضاراً مسبًّا لكثير من الأمراض. وهاك جملة من الإرشادادات النبوية والتعاليم الوانقائية المتبعة
 1- تغطية أوالي الأكل والشرب:


 وهذا الحديث من أعظم التعايم الوقائية ، للحفاظ على الصحة
الأمراض المعدية.

فقدْ " أثبتَ الطبُ الحديثُ أنَ الأمراض المعلية تسرى في مواسم معينة من السنة،
 حتى الآن. من أمثلة ذلك : أن الحصبة، وشلل الأطفال، تكثر في سبتمبر وأكتوبر، والتيفود

( ( أخرجه مسلم (Y/





 والعَمَر: - -بالتحريكَ الديكّ

بَعْدُةُ «"(").



اليدين

 (

 والدارمي ( (
(




( ( ) أخرجه ابن ماجه ( (




ولاشكَ أنّ غسل اليدين قبل الأكل وبعده من أروع التعاليم النبوية الوقائية ، فلعله
قد عَلِقَ باليدين من الجر اثيم فيصيب الطعام حين الأكل منه فيسبب المرض.

عَنْ ابْنِ عَبَّسٍ رضي اللهُ عنه أَنّْ النَبِّيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ : > مَضْمِضُورا مِنْ

وفي الصحيحين عن ابن عباس أيضًا : 》 أَنَّ النَّبَّ صلى اللهَ عليه وسلم شَرِبَ َبَنًا

والحديث وإن كان واردًا في المضمضة من اللبن إلا أنه يقاس عليه كل ما له زهومة
أو دسم.
يقول الإمام النووي: " فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن، قال العلماء:
و كذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة؛ ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في




 يورثه، وسلامةُ الفم من البّخر وغير ذلك" (\&) .


 (YV£/ )

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$






وهذا الحديث من أُسُس الوقاية الصحية العامة، والذي يعنينا هنا في مسألة الوقاية في علم التغذية هو قصُ الأظافر ، والشّارب بـ فني أمره صلى اللّه عليه وسلم بقصٍ الأظافر وعدم إطالتها إرشادٌ وقائيّ عظيمّ، فِإنُ
 الجر اثيم إلى الجسم عند تناول الطعام.
وقد جاء التصريح في السُّة بذكر علة تقليم الأظافر فيما أخرجه أمدا باريد بسنده


 والتَفَث: الوَسَّخَ

> ( (1) تقدم تخريجه.



 الطهارة وسنها، باب: في الفطرة، برقم (YQ (Y).
( (


وهو ما أثبتته البحوث العلمية من أنَّ الأظافر الطويلة " تتجمع تحتها ملايين الخلايا
الجرثومية، وبذا تلعب الأظفار دروا بالغًا في نقل الأمراض البكتيرية والفطرية والطفيلية والفيروسية"(") فلا سبيل للوقاية من ذلك إلا بتقليمها كما أرشد الحديث الشريف.
 مرتعا للجر اثيم وبيئة خصبة لنموها، فاذا طال الشارب دون قص أصاب الطعام والشراب عند تناولمما، فتنتقل الجر اثيم إلى المعدة، فيجب حَفُه لتجنب نقل هذه الميكروبات الضارة الضارة. 0- السّواك:
عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِّدِّيِّ رضي اللهُ عنه أَنّْ النَّبَيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: 》 السِّوَاكُ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عنه أَنّْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم قَلَّ: » كَوْلَا أَنْ
 وُضُوء < (ء)

 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم يَقُولُ مَا قَالَّ٪ (ْ)
(1) تفوق الطب الوقائي في الإسلام ، عبد الحميد القضاة ص (Y (Y) (Y)




( آ أخرجه البخاري ( (


(17).


وهناك أحاديث كثيرة وردت في السواك رواها أكثر من ثلاثين صحابيًا حتى بلغت

 ويشدّ اللثة، ويقطع البلغم، ويصفّي الصوت، ويعين على هضم الطعام، ويطرد النوم، ويرضي الربّ، ويعجب الملائكة""(")
(1) (1 نظم المتناثر من الحليث المتواتر، حمد بن جعفر الكتاني ص (Yه). (Ү) الطب النبوي ص (Y (Y)

## المطلب الثالي

الإرشادات النَّبوية الوقائية في كيفية التَّعامل مع الطَّعام والشَّراب
الذي طرأ عليه التَّلوُّث
لم تقتصر الإرشادات النبوية الوقائية في كيفية التعامل مع الطعام العادي الذي المي الم يصبه أذى الـى الـي


ا-كيفية التعامل إذا وقع الذُّبَاب في الطَّعام والشَّرَّ ابِ







 جناحي الذباب هي أنه يكول البكتريا إلى ناحية، وعلى هذا فإذا سقط الذباب في الواب شراب ألو أو



( ( ( في الإناء، برقم (६ •هץ).

طعام وألقي الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب أو الطعام فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واحد منها هو مبيد البكتريا يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه، فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه ، ولذا فإن غمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجر اثيم التي كانت عالقة به و كاف في إبطال عملها، فالعلم قد حقق ما أخبر عنه النبي صلى اللهُ عليه وسلم بصورة إعجازية لمن يرفض الحديث" الحي
Y Y-كيفية التعامل مع الطعام الذي أصابته نجاسة:





 إلى الانتفاع بما بقي من الطعام بعد إزالة ما أصابته النجاسة.
 من الحيوان تموت في سمنٍ جامد أو ما كان مثله من الجامدات، أها تُطرح وما حو حولما من ذلك الجامد ويؤ كل سائره، إذا استوثق أن الميتة لا تصل إليه. و كذا أجمعوا أن السَّمن وما كان مثله إذا كان مائعًا ذائبًا، فماتت فيه فأرة أو وقعت فيه وهي ميتة، أنه نجس كله، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية، فماتت ينجس بذلك قليلًا كان أو كثيرًا، هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء" (5)،
( ( ) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريع والسنة المطهرة/ يوسف الحاج أمد، ص (Y9V).


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( })
\end{aligned}
$$

المطلب الثالث

## الإرشادات النبوية الوقائية في كيفية الأكل والشرب


 الإرشادات الوقائية النبوية، وتتمثل هذه التعاليم فيما يلي: أولاً: التّسْمْيةُ والأكلُ باليمنى:












(1) تقدم تخريجه.






برقم ( • • • +).

وفي رواية أخرى كه أيضا: عن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع أَنَّ رَجُلاُ أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ


وهذه الأحاديث الشريفة اشتملت على ثلاثة إرشادات وقائية:
1 - التسمية في أول الطعام والشراب.
r
س- الأكل مـا يلي الشتخص.
أما التسميةُ قبل الأكل: فهي تربط المسلم بربل، وأنه متكفل برزقه، وهذا يعطيه من الراحة النفسية والطمأنينة القلبية ما يجعله بعيدًا عن التوتر والقلق اللذان يؤديان إلى عسر الهضم، والقولون العصبي، وغيرها من مشا كل المعدة. وأما تخصيصُ اليد اليمنى للأمور الشريفة من أكل وشرب ومبر ومصافحة وغيرها، وتخصيص اليسرى للأمور المستقذرة من استنجاء ورمي للأقذار وغير ذلك، فلا شك أنه مبدأٌ نبويٌ راقٍ ، وأسلوبٌ وقٌ وقائيٌ عظيمٌ يقي من العدوى، ويقللُ من عو املِ انتشار

المرض.
وأما الأكلُ مُما يلي المرء: فلعلَ الحكمة منه تقليل خطر انتقال الأوبئة إذا ما كان بعض الآكلين مصابًا برض أو حاملاً "لجرثوم.
ثانيًا: عدمُ الاتكاء أو الانبطاح على الو جه أثناءَ الأكّل:
عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي اللهُ عنه قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّبِي صلى اللهّ عليه وسلم فَقَاَلَ

وعن عبد الله بن عمرو رضي اللهُ عنه قَالَ: „مَا رُُيىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهّ عليه


برقم (Y Y Y).
 (






 الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران: فمن جلوس رئلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهنا قالل:


 كلها تكون على وضعها الطييعى الذى خلقها الهّ سبحانها عليه مع ما فيها فيا من الميئة الأديبية،


 الطبيعى، لأها تنعصر مُما يلى البطن بالأرض، ومُما يلى الظهر بالحمجاب الفاء الفاصل بين آلات

الغذاء، وآلات التنفس" "، .
وإذا كان الاتكاء أثناء الأكل يعتبر وضعًا غير طبيعي للمعدة ، فإنَّ الانبطاح على

فعن عبد الله بن عمر رضي اللهُ عنه قَالَ : "آنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قال المناوي: "فيكره ذلك؛ لأئه مع ما فيه من قُبح الميئة، يضرٌّ بالمعدة وأمعاء
الجنب، ويمنع من حُسن الاستمراء؛ لعدم بقاء المعدة على وضعها الطيبي"|"(")
$\qquad$


 (



 قال الغزالي: "ويستحب ألا ينام بعد الشبع؛ فيجمع بين غفلتين فيعناد الفتور



 بعدها مباشرة. فيجب ترك فترة تقرب من ساعة تفصل بين انتهاء الطعام والنوم الطويل حتى تكون المعدة قد انتهت تقريباً من هضمهه|"(5) .

رابعًا: عدَدُمُ الشُرب ب والأكلِ واقفًا:
عَنْ أَبي سعيد الخندري رضي اللهُ عنه قال: >آنَّهَ رَسُوُلُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم





 الإسناد.








 الشرب وتناول الطعام جالساً أصح وأسلم وأهنأ وأمرأ؛ حيث تكا تكون الألعضاء ساكن الئنة
 الماء يتساقط من فمها إلى قعرها فيصدمه صدماً، وإذا استمر الحال على ذلك ملكا مدة طويلة فقد

تسترخي المعدة وهبط، فيسوء هضمها للطعام "(").

 الأحاديث بكمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها ألنا

 ( ماجه( (Y/ ( $)$














النهى فيها حممول على كراهة التزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز فلا
إشكال ولاتعارض" (1)
خامسًا: عدمُ الشُّرُب من فَمْ السِقَّاء:

الْتِرْبَةِ أوِ السِقَقاء")
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللهُ عنه قَالَ: „آنَهَى رَسُولُ اللّهِ صلى اللهُ عليه وسلم



ذكر ابن القيم -رحمه اللهُ- أنّ:" الشُرُب من ثُلْمِة القَدَحَ (ْ فيه عِدَّةُ مفاسد:




 هذه من المفاسد"


 ( ( )
( ( ) أخر جه الحاكم (

(0) ثُلْمَة القدح: الموضع المكسور من الإناء. (7) الطب النبوي ص (1)^).

## سادسًا: النّهيُ عن الَّفَخ يف الطّعام أو الشُّراب:


فِى الإِنَاكِ وَلَا تَنْفُعْ فِيْهِ "(1).

وفي لفظ عند ابن ماجه: الَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم يَنْفُعُ فِي طَعَامٍ

وعَنْ بَبَى سَيِيدٍ الْخُدْرِ




وعن أبي هريرة أن البني صلى اللهُ عليه وسلم :» نَهْى عَنْ التَفْخِ فِي الطَّعامِ
وَالشَّرَاب《"

قال ابن القيم:"وأما النهي عن النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة
يُعاف لأجلها، لا سيما إذا كان متغير الفم ، وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه" •(")

(Y) سنن ابن ماجه (
( الشرب من ثلمة القدح، برقم ( ( (

 (


 (7) الطب النبوي ص (1) (1) ).

والنفخ في الطعام والشراب مع ما فيه من الخروج عن الآداب العامة، فإن له ضرره
على من يتناول هذا الطعام أو الشراب؛ " فإنَّ هواء الزفير مفعم بغاز الفحم وفضلات الجسسم الطيارة والتي تكثر نسبتها عند المصابين بالتسمم البولي (الأوريميائي) أو الانسممام الخلولين (السكريين) وما النفخ إلا اختلاط هلذه الفضلات بالطعام والشراب ومن ثخ إعادقا

إلى الجسمم عند تناوله لتؤ دي فعلها السمّي.
ومن هنا نفهم المعجزة النبوية الخالدة بنهي النبي
بالنفخ عليه وقاية للإنسان من مخاطر المرض"(')
ثامنًا: النَّهيُ عن تناول الطَّعام الحَارّ:
وردت عدة روايات في النَّهي عن الطعام السَّاخن، وأنه يستححب أكله حين يذهب
حَرُّهُ، من هذه الأحاديث:
ما جاء عَنْ أَبي هُرْيْرَةَ رضي اللهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم :

وعَنْ جُوْيْرِيَة رضي اللهُ عنها : 》أَنْ النَّبَّيَّ صلى اللهُ عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ
الطُّعَامُ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرَةَ دُخَانهِ>> (")
وعن أنس رضي الله عنه قال : »٪كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الْكَيَّ


(


(
الطبرالين وفيه راو لمُ يُسَمَ ، وبقية إسناده حسن.


 لِلْبَرَكَ



 وخاصة سرطان المريء إلى الاعتياد على شرب المشروبات شديدة الحرارة ولا سيما

تاسعًا: التَّهيُ عن التَّفُس في الشُّرًاب:



وقد تقدم حديث ابْنِ عَّاسٍ رضي اللهُ عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهَ عليه وسلم





 ( ( ا أخرجه البخاري ( ( $)$



التنفسُ خارجَ الإناء من الإرشادات الوقائية الهامة عند الشُرُ ب، وقد ذكر ابِّ ابن عبد




 العقول فكذلك من تنفس في الإناء؛ لأنه ربا كان مع تما تنفسه أكثر من التفل من لعابه ، والله أعلم "("). عاشرًا:عدمُ الشُرُب دفعةً واحدةً:
روى الشيخان عن أَنَسٍ :>أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم كَانَ يَتَنْسُسُ فِي







(1) (1 (1) أي وجع الكبد بسبب العَبِّ وهو الشرب بكثرة دفعة واحدة دون تنفس. ( ا التمهيد ( H (
(






وعند الترمذي -بسند ضعيف- عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صلى اللهُ عليه












 الرهاوي، وهو ضعيف،وشيخه بجهول.
 الإيمان ( 110 ( 10 برقم (






 بذلك.


وما ذكره ابن القيم أكده أيضا الطب الحديث، من أن الشرب دفعة واحدة يؤثر
 مِنَ الْعَبِّ ".
حادي عشر: النَّهيُ عن الكَرْع من بِرْكَة الماء أو النَّهر أو الَحوض:

 إنَاء أَطْيْبُ وَلَا أَنْظَفُ مِنَ الْيَدِهِ (\%)
 قيل للشرب بالفم كَّعٌ، لأنه فعل البهائم لشر هِا بأفو اهها والغالب أها تدخل أكارعها حينئذ

في الماء" انتهى
والنهي في الحديث للإرشاد والتنبيه للأفضل، فقد جاء عند البخاري جواز الكُْع.



 كَرَعْنَا... الحديث٪



 ( ( ) (

 تَبْرِيدًا لِلْمَاءَ مِنَ الْجُدُدِدِ".

أو يكون النهي قدْ وردَ فَ صفةٍ معينةٍ للشرب وهي الانبطاح على البطن، وهو
بذلك يضر بالمعدة، كما ذكر ابن القيم" (').




ثالين عشر : لَقْقُ الأصَابَع بعدَ الأكْلَ


وفي صحيحِ مسلم عَنْ جَابر رضي اللهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّهِّهِ عليه





وعن كَعْب بْن مَالِكْ رضي اللهُ عنه قَالَ: »كَانَنَ رَسُولُ اللّهِ - صلى اللهُ عليه


(


 برقم (Y+ (Y).
 داود ( آ/ ( ا برقم (YVYII)

لعق الأصابع سنة مستحبة والأمر فيها إرشادي كما هو قول الجمهور، قال



 بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه؛ فإذا لم يكن سائر المائر أجزائه المأكولة مستقذرة لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة واللاصق بالأصابع مستقذراً كذلك "ما" وأما من جهة الطب فقد" ثبت علمياً أن لعق الأصابع بعد انتهاء الأكل مفيد صحياً فلقد اكتشف العلماء آثار من إنزيم " الأميليز " الذي يهضم النشويات في أطراف أصابع اليد وإذا ما لعقت الأصابع فإن هذا الإنزيم يقوم بتسهيل عمليه الهضم ويمنع حالة
الخمول"(")

لكن يجب التنبه أن لا يلعق أصابعه أثناء الأكل فإنه يقذر الآكلين معه، والسُّنة هي لعق الأصابع بعد الأكل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
$\overline{\text { ( } 1 \text { ( }) ~}$

 بالشبكة العنكبوتية بتاريخ الإثنين YV ينــاير (dryasser73islam.ahlamountada.com)
.pr. 1乏

## المبحث الثالث

الوقاية الصحية النبوية بتشدجيع التغذية المفيدة والنافعة ووضع نظام حِمْيَة فريد للجسم

المطلب الأول
إرشاد السنة النبوية إلى الأغذية المفيدة للجسم والحض عليها
 وأشارت إلى أنواع معينة من الأطعمة والأشربة؛ لما فيها من القيمة الغذائية والصحية العالية،
 بعضًا منها تثثيلاً لا حصرًا :
1-اللبَن:

للَّن مكانةٌ كبيرةٌ في السنة المطهرة وقد ورد في مناسبات متعددة ، فقد اختاره البني
صلى اللهّ عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي



الْخَمْرْ غَوَتْ أُمُتُكَ ... الحديث"
و كان اللبن الشراب الأساسي للبني صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَنسٍ رضي اللهُ عنه
 وَاللُّبَنَ<
كما أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن اللبن يقوم مقام الطعام والشراب. عن ابن عباس رضي اللهّ عنهما قال: أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللهُ عليه وسلم- بِلَنِ فَشَرِبَ فَقَالَ
















 فتشير الدراسات إلى أن تناول الحليب يقل من الإصابة بسرطان المعدة"(")





برقم ( بFY).







> ץ-زيتُ الزيتون والخض على أكْله:

عَنْ أَبِي أُسِيْدٍ رضي اللهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم: „كُكُوا

وعن عُمَر رضي اللهُ عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم : اائْتُدِمُوا

ذكر العلماء قديًُا بعضًا من فوائد الزيتون ، منها ما قال ابِّ ابن القيم : "الدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونوه من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضروروري لمّ،

 جلطة القلب، ويئخر من تصلب الشرايين...وتبين للعلم المديث أن زيت الزيت الزيتون عدو
 كما أثبتت الدراسات أنه يكا يقي من سرطان القولون نون، وقر حة المعدة، ويقي أيضا من
 الوقائية في علم التغذية.

 (TV.Y)
 الإسناد وله شاهد آخر يإسناد صحيح. (Y) أخرجه الترمذي ( (Y) (Y)


وقال : صحيح على شرط الشيخين.
( (



عَنْ عَأِشَةَ رضي اللهُ عنها قَالَتْ: » كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الهُّ عليه وسلم يُحِبُّ
الْعَسَلَ وَاْْحَلْوَاءَ
قال الناوي: "وفيه من حفظ الصحة ما لا يهتدي لمعر فته إلا فضلاء الأطباء؛ فإن




 شر به الْعَسَل"|" (")
وفي التو ضيح لابن الملقن : "وقد كان (أي البي صلى اللهّ عليه وسلم) يراعى أمورًا في حفظه الصحة، منها هذا (أي شرب العسل)، ومنها بتقليل الغذاء وشرب الما المنقوعا
 العسل، ويقلل الغذاء الأرضي الجسماين بالنقيع فما أنفس هذا التدبير وأفضله" (5). ६-التَّمر وفو ائده:
عن سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ -صلى اللَّهِ عليه


 برقم (1) (1) (1)






والحديث ظاهر جدًا في الوقاية من السحر والسم بأكل التمر صباها. وهو خاص بتمر المدينة كما ذكر العلماء.
قال الشطابي:" كون العجوة تنفع من السُّم والسّحر إغا هو بير كة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر . وقال ابن التين: يكتمل أن يكون المراد غنلاً خاصًا بالمدينة لا يعرف الآن"'(1). وسنَّ البي صلى الله عليه وسلم للصائم الإفطار على التمر يككون أول ما تستا تستبله


 والتهر غذاء متكامل يكوى على كيري من العناصر الغذائية) ،'، وكان في القديم يعتبر قوتًا من الأقوات.




(Y) ولمعرفة المزيد من فوائد التمر الغذائية والوقائية ينظر: الإعجاز العلمي في السنة النبويــة، د/ زغلــــول النجار ( / / (Y-
(


 (

برقم (Y § - Y).

$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$






والخلٌ مع كونه يستعمل طعاما كذلك هو وقاية للعديد من الأمراض فإنانه:"ينفع المعدة الملتهبة ويقمع الصفراء ويدفع ضرر الأدوية القتالة ويكلل اللبن والدم إذا بهدا ريا فيا في الجوف وينفع الطحال ويدبغ المعدة ويعقل البطن ويقطع العطش وينع الورم رين حيث يريد الويد أن يحدث ويعين على الهضم ويضاد البلغم ويلطف الأغذية الغليظة" (\&) .



## المطلب الثاني

الوقاية الصحية عن طريق التنوع في الطعام والشراب
من خلال منظومة غذائية مكتملة
ينصحُ الأطباءُ في علم التغذية بضرورة تنوع الغذاء الذي يلبي حاجة الجسم، بكيث تكون
 من الطعام ")
والحقٌّ أنَ السُّنة الُططُرَة سبقت كل المعارف الطيبة في هذا الأمر، فأرشدت إلى
التُّوع في الطعام والشراب من خلالِ فعله صلى اللهُ عليه وسلم وإرشاداته لألمّتِّه.






 تتضر به الطبيعة.
وكان إذا عافت نفسه الطعام م يأكله ولم يحملها إياه على كره وها وهذا أصل عظمّ في في
 قال أبو هريرة : ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ، إن اشتهاه أكله وإلا

 يكن يعتاد أكله بأرضه و وكانت نفسه لا تشتهيهي أمسك عنه ولم يمنع من أكله من يشتهيهي ومن

عادته أكله "(").


ويقول أيضًا: "و كان صلى الله عليه وسلم يشرب اللَّن خالصاً تارةً، ومُشَوَباً بالماء
 الصحة، وترطيب البدن، ورَىِّ الكبد، ولا سِيَّما اللبنَ الذى ترعى دوابُّه الشيحَ والقَيْصومَ
 الأدوية"(1)
فتنوع الأطعمة والأشربة يعتبر أسلوب وقائي لحظ الصحة، وأحيانا يكون بخلط
بعضها مع الآخر، وهو نوع آخر من الوقاية دلت عليه السنة وأرشدت إليه. ففي الصحيحين من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: „رَأَيْتُ



المطلب الثالث: الوقايةُ الصحية النبوية عن طريق الحِّ الحِمْيَةُ : من الفعل حَمَى يقال: "حَمَى الشيء حَمْيًاً وحيَّ وحِمايَةً ومَحْمِيَةً: منعه، ...والحَمِيُّ
الَريض الممنوع من الطعام والشراب"(\$) .

فالحِمْيْةُ: نظامٌ غذائيٌ يعتمدٌ على الإقلالِ من الطعامِ مُمدَّةً مُعينةً حفاظًا على الصّحة ووقايةً من المرض. وهي نوعانِ: حِمْيُةُ للأصحَّاء، وحِمْيْةٌ للمرضي.
( (1) الطب النبوي ص (^99).

 (

 .(19V/1を)
 فيقف على حاله، فالأولى: حِمية الأصحاءء. والثانية: حِمية المرضى. فإنْ المريض إذا احتمى،

 تقليل كمية الأكل، وحِمْيّة المرضي: عن طريق المنع من أطعمة معينة تزيد المرض أو تؤخر الشفاء.
أورلاً:حِمْيْةُ الأَصِحَاء:
وهي تتم بأمرين: الأول: الصوم:
وقبل الككام عن الصوم وفوائده ، ينبغي أنْ يُعْلَمَ أَنْ المسلمَ يصومُ تعبيدًا للهُ تعالى
 ذلك لقدح فيه وأثر في قبوله بل لا يقبل أصلاً، وهذا مثله مثل الصالحاة فلا يؤديها الما المسلم


لكن هذا لا يمنع من فو ائد الصوم الصحية الكثيرة التي لا تُنْكر . وقد جاء في حديثٌ ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:٪ صُوْمُوا
 وعَنْ بَبِي هُرْيُرَةَ رضي اللهُ عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم : > الصِيّامُ
. ${ }^{\text {(5) }}$ (

( تخريهه على الإحياء (Y/Y \& (Y):"رواه الطبرالي في الألوسط وأبو نعيم في الطب النبوي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف" انتهى.






ومعنى "جُنَّة": أي وقاية من النار كما جاء في الرواية الأخرى بلفظ: 》 الصيّيَّمُ جُنُّةٌ
وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنْ النَّارِ" (1) .

وهذا لا يمنع أن يكون الصوم أيضا وقاية صحية من كثير من الأمراض؛ فقد أصبح يوصي به الأطباء لعلاج الكثير منها.
 فقط، أو من الطعام والشراب معاً، وذلك لمدة لا تتجاوز اليوم أو اليومين، وتسمى الحمية
 تستفيد في علاجها من الصوم كأمراض البدانة، والتهاب الكلية المزمن الرافع للضغط ، (") وقصور القلب وخناق الصدر " .
كما ذكر الدكتور أهد شوقي الفنجري: أنُ الصوم وقاية من الزوائد والترسيبات

 الأمر الثاين: الوقايةُ من الُّتْمْةَة:




 (






قال ابنُ رجب -رهه الله-: "هذا الحديثُ أصلٌ جامعٌ لأصول الطب" كلها، وقد
 الناسُ هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولنعطلت المارشايات (المستشفيات)





 على قلة الأكل، وتحاشي ما يكره الثبع من قسوة القلب وطاعة الشهوة، وغير ذلك من أنواع الفساد" ("ّلـي
وفي التَحْذير منَ التُّهَم والبِطنةَ يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه :"إياكم


 يقول ابنُ القيم: " " مر اتبُ الغذاء ثالثانةٌ أحدها مرتبةُ الحاجة، والثانيةُ مرتبةُ الكفاية، الثالثةُ مرتبُةُ الفَضيلة ، فأخبر النبي

(1) جامع العلوم والحكم ص (0 ٪ \&).

 . (Y-7Y)
 برقم (६|V| (§) وعزاه لأبي نعيم.

فليأكل بثلثِ بطنه وهذا من أنفع ما للبدنِ وما للقلب؛ فِإنَّ البَطن إذا امتلأ من الطعامِ ضاقَ
 ومن النَّاحية الطِّبية فإنَّ الكثيرَ من الدِّراسات الِّ العِّ إحداث مرض شرايين القلب التاجية، ومرض السّّكري ، وارتفاع ضغط الدم، وضيق التنفس ، والتهاب المفاصل التنكّسي" (") ثانيًا:حِمْيَةُ المَرْضَى:
وهو النوع الثالي من الحِمْيْات التي أرشدت إليه السنة المطهرة.





 إلى قوها والقوة الماضمة ضعيفة والطبيعة قابلة والأعضاء مستعدة فتخليطه يوجب انتكاستها وهو أصعب من ابتداء مرضه، واعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من الأكل من الدوالي وهوناقة أحسن التدبير فإن ...الفاكهة تضر بالناقة من المرض لسرعة استحالتها
(1) الطب النبوي ص (T \&).
(†) الطب النبوي بين العلم والاعجاز ، د/ حسان شمسي ص (V\&).








وضعف الطبيعة عن دفعها فإفا بعد لم تتمكن قوها وهي مشغولة بدفع آثار العلة وإزا التها من البدن وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من

 التبريد والتغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقة ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف

ثم يقول: "وبالجملة فالحِمْيْة من أنفع الأدوية قبل الداء، فتمنع حصولَه، وإذا حصل، فتمنع تز ايدَه وانتشارَه" (\%)
وهجذا تكون السنة النبوية قدمت نظامًا وقائيًا متكاملاً في علم التغذية من خلالِ الكثير من الإرشادات والتعاليم التي تضمن للفرد صحة جيدة وتقيه مما قد يصيبه من مرض أو عدوى.
－1＾人

الخاتمة
الحمدُ للهُ . .والصَّالاة والسَّاملام على سيدنا رسول الله، عحمد و آله ومن والاه. . وبعد هذه العُجالة تبرزُ لنا بعضُ النتائج نذكر أههها: 1- المراد بالطبُُ الوقائي في السنة النبوية: الإرشادات والتعاتياليم النبوية الوقائية لحفظ صحة الفرد والجتمع من الأوبئة و كيفية منع انتشارها إذا وقعت.
 بجميع طوائفه ومعتقداته. كما يتميز بالسهولة واليسر، والشمولية والتكامل، وتوافقه مع الفطرة الإنسانية، وهو مبني على المنهج العلمي الصحيح البعيد عن الحر افة، كما أن له فضل السبق على العلوم الطبية والمعارف الإنسانية، كما أنه يربط العبد بربه وبالآخرة وذلك بترتبيه الثواب والأجر على فعل الإرشادات الوقائية.

 معينة من الطعام والشراب، وحذّرت من أنواع أخرى. وأما الثاي: وها وهو نظام الطعام: الطام الطا
 المأكل والمشرب، و كذا تقليله عن طريق الحِمْيْة الغذائية.
 يكتشفها إلا في العصر الحديث، كنظام العزل والحَجْر الصِّحي، كما أبدعت نظام حِّ حِمْيَة فريد في علم التغذية عن طريق الصوم أو تقليل كمية المأكول: ثلث للطعام، وثلث كلثر كلشراب، والثالث للنّفَس. كما ظهر أنّ كل ما حرمته السنة المطهرة من مأكول ألو أو مشروب أثبت
 0- الأحاديث الواردة في الطب الوقائي فيها الصحيح والضعيف والموضوع، أما
 فيمكن أن يُسْتُدلَّ به؛ عمالً بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، كما يمكن أن تكون التجر بة من قر ائن تقويته.

ฯ- لابُبَ أن تكون هناك نظرة متوازنة في موافقة الطب الحديث لما جاء في السنة المطهرة، فلا يُنكر بالكلية ، ولا يُتَكلَّف في إقحام الحديث الشريف في إثبات نظرية طبية ، أو اكتشاف علمي. واللهّ تعالى أعلى وأعلم.
 العالمين.

# ثبت المصادر والمراجع 

****
أولاً: كتب التفسير :
اــ أضواء البيان في إيضاح القر آن بالقرآن، ححمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر


 (المتوفى : \&VVهـ) .م) 99 (-ا)

 الطبعة : الأولى •


$$
\text { (ت 7V ههــ) طبعة: دار الفكر - بيروت -س } 9 \text { ( م. }
$$


 ثانياً :كتب السنة وشروحها:
 الرحيم المبار كفوري المتوفى (Hهr اهـا اهــ) / الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت.







هـ الروض الدالي (المعجم الصغير) - سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرالن، المتوفى (• ४شهــ) - طبعة المكتب الإسلامى - بيروت، دار عمار، الطبعة الأولى، تحقيق/ ححمد شكور محمود.

طبعة دار إحياء الكتب العربية، تحقيق/ محمد فؤ اد عبد الباقى. ا ا اـ سنن أبى داود - أبو داود سليمان بن الأشعث، المتوفى (FVO) - طبعة دار

الحديث - القاهرة.

طبعة دار الحديث - القاهرة، تحقيق/ أحمد محمد شاكر.




الفكر - بيروت.
0 أـ السنن الكبرى - الحافظ أبو بكر أحد بن الحسين بن على البيهقى، المتوفى
(



سليمان البندارى وسيد كردى حسن.

طبعة دار الجيل بيروت.
^ ا 1 ــ شرح سنن أبي داود / أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحد بن حسين الحنفى

( 9 9 9 - 9 م/ اتحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري.
9 ا 9 هـ شرح صحيح البخارى، لابن بطال/المؤلف : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك

r • • Fr/الطبعة : الثانية/ تحقيق : أبو تيم ياسر بن إبراهيم.




 . $\mathrm{r} \cdot \mathrm{Ir}$
 دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى • ( ؛ اهــ - . 9 ا ام، تحقيق/ أبو هاجر محمد السعيد بن بسيولي زغلول.



الباقي.
 الكشميري المندي المتوفى (سهr اهــ) ،الخقق محمود أمد شاكر، طبعة: مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى. ro عمدة القارى شرح صحيح البخارى - الإمام العلامة بدر الدين أبو عحمد محمود بن
 pl9Vr

ط
 عبد الر حن محمد عثمان.

- TV
 تحقيق/ ححمد فؤاد عبد الباقى.

الثوى (إنض القدير شرح الجامع الصغير - العلامة الخدث عبد الرؤرف المناوى، المتو فل (اب • اهــ) - طبعة دار المعرفة - يروت، تحقيق/ الخنة من العلماء الأجلاء.

 .


الــ مسند أبى داود الطيالسى - الحافظ سليمان بن داور داود بن الجارود الطيالسى،
المتوف (६ • Yهــ) - طبعة دار المعرفة - يروت.




 الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت.

 الله، أبو الفضل عبد الخسن بن إبراهيم.
 طبعة مكتبة ابن تيمية، ختقيق/ هد عبد الجيد السلفى.

 ^^r
 الثانية /دار: الكتب السلفية للطباعة والنشر بعصر .

ثالثا: كتب الطب والإعجاز العلمي: q@ الإعجاز العلمى في الإسلام - السنة النبوية / عحمد كامل عبد الصمد، طبعة: الدار المصرية اللبنانية- القاهرة، الطبعة: السابعة Vr . . . - ؟ـ الإعجاز العلمي في السنة النبوية، د/ زغلول النجار، طبعة: غضة مصر للطباعة،


§ §
 . P ...
 دمشق-979 9 1م. ؟ ؟ ؛ الحخزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم، أحد جواد ، طبعة: دار السلام للطباعة
 © §- روائع الطب الإسلامي/ د: عحمد نزار الدقر، طبعة: دار المعاجم- دمشق، سوريا ، الطبعة: الأولى 9 ا 9 ام.


 وتحقيق:السيد الجميلي/الناشر:دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان/ الطبعة: الأولى، . 1 .

 १ 9

القاهرة. الطبعة: الثالثة 199 9 1م.

- 0ـ العدوى بين الطب وحديث المصطفى صلى اللهُ عليه وسلم ، د/ عحمد على البار، طبعة: دار الفتح للدراسات والنشر، الطبعة : الأولى بدون تاريخ. ا0ـ الغذاء والتغذية، تأليف مجموعة من المتخصصين في علم التغذية، بإشراف د/عبد الرحن عبيد عوض مصيقر، ضمن سلسلة الكتب الطبية الجامعية، ط/ أكادييميا.

 العلمية/ الطبعة : الأولى/ • • roـ قبسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة، حسان شمسي باشا، طبعة: دار القلم- دمشق، الطبعة: الثانية بو 9 ام ام.

 ه0ـ موسوعة المعارف الطبية في خوء القر آن والسنة، د. أحد شو شي إبراهيم، طبعة: دار
 ه甲 وترتيب: شحاتة صقر، طبعة : دار الخلفاء الراشدين، دار الفتح الإسلامي- الاسكندرية.
بدون تاريخ طبع.

رابعًا: كتب اللغة:
OV
 المداية.
 / تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان ، الطبعة: الثامنة،
Qهــ لسان العرب/ المؤلف : جمال الدين حمدل بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري المتوفى (1 (1) اهـ) الناشر : دار صادر - بيروت، الطبعة الأولم.

 9V9 ام، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. خامسًا: كتب أخرى:

 العلمية - بيروت/الطبعة الأولى ، ؟ • \& اهـ
 (0 ه 0 هــ )/ الناشر : دار المعر فة- بيروت.
r r

 .م19




الإ


الأولى.



سادسًا: الجلات والأبحاث العلمية: 1^الإلإعجاز العلمى فف لعق الأصابع بعد الأكل، مقال للدكتور : ياسر عبد الله، على
 الإثنين YV يناير \& ا •rم.

79 - تريع أكل خم الجوارح، عادل الصعدي، بحث منشور بموقع: جامعة الإيمان (www.jameataleman.org)
(الـو الطب الوقائي في الاسلام ، د/ عبد الحميد القضاة. بحث مقدم للمؤتمر العالمي
الأول للإعجاز العلمي في القر آن والسنة- إسلام أباد- باكستان V \& \& الها الا
(V) مجلة الإعجاز العلمي، تصدر عن هيئة الإعجاز العلمي، مكة المكرمة، العدد الرابع


- وضعية الجسم عند تناول الطعام، د/إبراهيم الراوي -ججلة حضارة الإسلام، العدد
Q/ • ا لعام 9V7 ام.

