صلاة الراتبة بنية تحية المسجد، هل ينال بها أجر النافلتين ؟

السنة الراتبة تقوم مقام تحية المسجد، فيشرع أن يجمع المصلي بين النيتين.

وله بنيته هذه إدراك فضل وأجر السنتين؛ لأن هذه النية ما دامت مشروعة؛ فللمصلي أجر ما نواه، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه

ومما يشير إلى أن العمل الواحد ربما نال به المسلم أجر عملين:حديث عمرو بن الحارث، عن زينب - امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي راغبة في الصدقة بمال لها: " أيجزي عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ قال: ( نعم، ولها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة ) " متفق عليه

لكن إذا صلى من دخل إلى المسجد ركعتين بنية تحية المسجد ، وركعتين أخريين بنية السنة الراتبة ، وكان في الوقت متسع لذلك: فهو أكثر ثوابا ، لأنه أكثر عملا ، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة الصلاة .عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال: "لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة؟ أو قال قلت: بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة، إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة ) رواه مسلم

الإسلام سؤال وجواب