## , ععة|اتخلا ف: ديثيتاورنقان




ABSTRACT:
Man is the Caliph of God on earth, and has been bestowed the potential of the earth Caliphate. Those who meet the requirements of this rule are the driving force on the earth and have been blessed with a position of leadership.
The attributes needed to lead the world have two categories' one is the basic human qualities and the other attributes that are required in Islam
The Principle of God for the Caliphate of earth is to get a nation as a whole the required attributes for that Caliphate, over other nations. With such people in the land of God promised to give the cal iphate.
In this article discussed that promise of Caliphate in the light of explanatory literature, and described that Muslim Umma has been rise to lead the world, but at this time they have not the attributes to lead the world. So if they want to take that position, they should possess the potential of leading the world, then it will be possible to take the Caliphate of the earth, according to the laws of God.


انـان روز اوّل لــا



islah.edu.pk @ gmail.com : رقّ
** gulzada100@g mail.com : رقّ
$\qquad$









 ويا
 6، 6 ونا










 تول-



وعرة|تخلاف: ثيثيتاورنقا غ.......14








 "


سمراوسلطان الظظم ب-









 " "












 تفّم كik



با شاها


تَّثقّم(م)
گوياتِ تُ حوا













آبت










 جانو






تث ت
هذه هى اصصول دو لة الا يمان، تنبئ عن قو اعد و مبادئ اهـمها الجـمع بين الايـمان
و الـعــمـل الصالـح، وثـمرتها او لا": انـجاز و عد الله بالعزة و السيادة فى الارض فیى
الـدنيـا، و نـصـرـة الاســالام عـلـى الكفر ، وتـمكين هذا الدين الـمرضى وهو دين
الاســلام فـى الارض ، ایى تثبيتـه وتـو طيــده وتـأمينه وتأمين اهله، وازالة الخورف
الذى كانو اعليه؛ وثانياً: الظفر بر حمة الله فى الآخرة. (MY)







- عــ


اورققانيتكى وبل
وفيـه الـدلالة عــلـى صـححة امـا مة الــخـلفاء الا ربعة ايضاً، لا ن الله استخلفهـم فى

خلا فت برگّ

علاه~ن
الآية او ضــح عـلـى صــحة خلاوفة الخلفاء الر اشدين رضى الله عنهـم اجـمعين لان


واضخ بحكخفا
اورُّلصاڭُكيّوبی بيّ -

قــل بـعض السلف: خلافة ابى بكر وعمر رضى اللهُ عنهـما حق فى كتاب اللة ثم














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


ورجزيل بِّ:










المتو هٌاوزت






"





乏
?







اسْگّ|ز



هــذا وعد عام فى النبوة والخحلافة و اقامة الدعوة وعـمو م الشريعة فنفذ الوعد فى





ليـس للخحلافة مـحل تنفذ فيه الموعدة الكريمة الا من تقدم من الخلفاء.(rr) اب




 زار
ليَـــُـَنَّ هذذا الا مرُ ما بلغ اللَّيلُ و النهارُ ولايتركـُ اللهّ بيتَ مدرٍ ولا وبرٍ اِلا اَدخلهُ






$$
\begin{aligned}
& \text { كَ كو٪ }
\end{aligned}
$$

مـاعـلـى ظهر الارض بيت حـجر و لا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز
وذل ذليـل ، امـا بـعــزهـم فيجعلهم من اهلها واما بذلهم فيدينون بها. (هr) رو



اس اسیبشوا

وقـال قوم: هذذا وعد لجميع الامة فى ملكـ الارض كلها تـحت كلمة الاسلام؛ كــمـا قــال عـليـهـ السـالام: زُوِيَــت لِّىَ الارضُ فرأيت مشارقَها و مغاربَها وسيبلُغ






والـصـحيـحُ فى الاية انها فى استخلاف الجمهرر، واستخلافُفهم هو ان يُّمَلِّكَهُمُ البـلادَ و يـجـعــلَهـم اهـلَهــا كـــالذى جـر'ى فـى الشــام، والعـر اق، و خحـراسـان،




 عـمو م الآية، بل شار كهم فى ذلكـ جميع المهاجرين بل و غيرهم. (K ) ييحالت

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

فـصـح ان الآية عـامة لامة مـحــمــد حـلـى الله عـليـهـ و سلم غير مخصو صة لان التـخـصيـص لايـكـون الا بـخبـر مــمـن يـجب له التسليم، ومن الاصل المعلوم



هـــذا وعد من الله تعالى' لرسوله صلو ات الله وسا(مه عليه بانه سيـجعل امته خلفاء الارض،
ای ائــمة الـنـاس والو لاة عليهم، وبهـمتصلح البلاد وتخضـع لهم العباد، وقد فعلة́ تباركـ





هـذا مـن وعوده الصادقة التى شوهد تأو يلها ومـخبرها فانه وعد من قام بالايمان و الـعــــل الصالح من هذه الاممة ان يستخحلفهم فى الارض فيكونو ن هم الخلفاء
 ?







 ،وق







(ar)-"ك

" "





خليفتّال山ّون؟


















 چنا













تق تُشركيل-(ac)







(هوراكياجا




 "",


 ק حوهث










 ",



 ثارصء .كث


 ،ولتوالشَىنت علا









 ب

 -19 -





qهـ اليضاً
4 بr- اليضاً



 ( - L



