**قصة تميم الداري كاملة pdf،** فتميم الدّاري هو صحابيّ من صحابة النبي، وقد اشتهرت قصّة قد جاءت عنه، وسنضع لكم من خلال [موقع كلمة](https://kalimarabic.com/) هذه القصّة وسنرفقها لكم على شكل ملف pdf، وdoc.

**قصة تميم الداري كاملة pdf**

تميم بن أوس الدّاري اللّخمي هو صحابي من صحابة النبي محمّد عليهم السّلام، وقد اشتهر بقصّته في لقاء الجساسة والمسيح الدّجّال، وكان عليه السّلام راهبًا عابدًا طائعًا لله.

**صعود تميم الداري في البحر**

كان تميم الدّاري رجلًا يدين النّصرانيّة، وفي يومٍ من الأيام أتى للنبي محمّد عليه السّلام، ثمّ أسلم، وأخبره حديثًا عن المسيح الدّجّال كان موافقًا لما أخبر الله به قومه، حيث أخبر النبي ما حصل معه فقال:

في يومٍ من الأيام صعد في سفينة في البحر برفقة ثلاثين رجلًا، وكانوا هؤلاء الرجال من لخم وجذام، فأصبح الموج يلقي بهم في البحر ويتلاعب بهم، ثمّ بقوا على هذه الحال مدّة شهر كامل. [1]

**لقاء تميم الداري ورفقته بالجساسة**

بعد مرور شهرٍ كامل أرفئوا إلى جزيرة في البحر، وكان ذلك عند غروب الشّمس، ثمّ دخلوا إلى الجزيرة، فالتقوا فيها بـ "دابة أهلب" وهي دابة كثيرة الشّعر غليظة، وقيل إنّهم التقوا بامرأة تجرّ شعرها، وكان لا يعلم أمامها من خلفها لكثرة شعرها، ولمّا سألوها من أنت؟ فأجابت أنا الجساسة، ، وهي التي تجسّ الأخبار، وقيل إنّها الدّابة التي تأتي نهاية الزمان فتحدّث الناس.

**لقاء تميم الداري ورفقته بالمسيح الدجال**

ثمّ خاطبت الجساسة القوم، وأخبرتهم عن رجلٍ ينتظرهم في الدّير، وهو متشوّق لهم وللقائهم، فخافوا منها، ووجلوا أن تكون شيطانة، ثمّ اتّجهوا إلى الدّير، فإذا برجلٍ عظيمٍ فيه قد شدّ وثاقه، فقد شدّت يداه إلى عنقه، وشدّ ما بين ركبتيه إلى كعبه بالحديد، فسأله القوم من أنت؟ فقال لهم لقد قدرتم على خبري، فمن أنتم؟ فأجابوه بما حصل معهم، وكيف تلاعب بهم الموج إلى أن وصل إلى جزيرته، وأخبروه عن لقائهم بالجساسة، وأنّها قد أرشدتهم إليه.

فأصبح يسألهم عن بعض الأمور، فسألهم عن نخل بيسان فيما إذا كانت تثمر أم لا، فأجابوه بأنّها تثمر، فأخبرهم أنّها توشك ألّا تثمر، ثمّ سألهم عن عن بحيرة طبريا إن كان فيها ماء، فأجابوا بنعم، فأخبرهم أنّها تكاد تجف، ثمّ سألهم عن عين زغر "وتلك العين جفافها علامة من علامات ظهور الدّجال" فقالوا له إنّ ماءها كثير، وأهلها يسقون زرعهم من مائها.

ثمّ سألهم عن النبي محمّد عليه السّلام، فأخبروه أنّه خرج من مكّة إلى المدينة المنوّرة، فسألهم إذا قاتله العرب، فأجابوا بنعم، ثمّ أخبروه أنّه ظهر على كلّ من تلاه من العرب وأطاعوه، فأخبرهم أنّ طاعته خير لهم. [1]

**تعريف الدجال عن نفسه**

ثمّ بدأ المسيح الدّجال يعرّف هؤلاء القوم عن نفسه، فقال لهم إنّه المسيح الدّجال، وإنّه يوشك أن يخرج على الناس بإذن الله، ثمّ يسير في الأرض ويجول في كلّ قراها، فلا تفوته ولا قرية من قراها إلّا مكّة والمدينة، فقد حرّمهما الله تعالى عليه، فإذا حال أن يدخل أي منهما وجد ملكًا يحمل سيفًا كبيرًا في وجهه يمنعه من الدّخول، وفي كلّ مكان يحيط بها ملائكة من عند الله يحرسونها ويحمونها بأمر من الله. [1]