

## 

## عُقَعَ

إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالهّ من شرور
 هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا . عبده ورسوله








أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وكا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
إن الشه جل ذكره شر"ف أهل العلم الشرعي على غيرهم فقال عز




 قال سبحانه

 ولا ريب أن اللّه لا يعني في هذه الآية علماء الدنيا"(1) كالحساب والهندسة والطب والطنناعة والزراعة وغيرها ، فإنن أكثر هؤلاء لا يؤمنّ




وأشرف العلوم بالشُرعية هو العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته






 وكذا من تعلم صنعة يأكل منها ويكف بها وجهـ عن النابس.

العلى لتحلقها بأشرف معلوم وهو الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم لا تكاد تخلو آية من آياته من صفة لله سبحانه أو اسم من أسمائه الحسنى قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : والقَرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله ، أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة ، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته ؛ أعظم قدرًا من آيات المعاد ، فأعظم آية في القُرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي男

 وأفضل سورة سورة 'أم القرآن ، كما ثبت ذلك فـلك في حديث أبي سعيد
 في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته (†) وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد .
(1) رواه مسلم (1//007 )

 آخر هـو أبي بن كــب أخرجهــا الترمــني (آّ.





أَحَدٌ
وثبت في الصحيح أنه بشّر الذي كان يقرأها ويقول : إني لأحبها


صفاته سبحانه وتعالى وهذا باب واسع اهـ اهـ
والعلم بأسماء اللّه جل ثناؤه وصفاته ومعرفة معانيها يحدث خشا خشية ورهبة في قلب العبد ؛ فمن عرف أن الله بكل شيء عليم ، وأنه لا




قال أبو جعفر محممد بن جرير الطبري رحمه الله في الآية : إنما
 يفعل ما يريد ، لأن من علم ذلك وأيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهنه

خشية منه, أن يعاقبه اهـ كُلامه (8)
فالعلم بالله سبحانه إذًا يدعو إلى محبته وخسّيته ورجائه وألتوكل عليه والإنابة إليه ، وفين هذا فوز العبد وسعادته في الدابرين. ولا يمكن معرفة الله إلا بمعـرفة أسمائه الحبنىى وصفاته العلى

أبي الدرداء وبرقم (A|T) عن أبي هريرة .
(



وفهـم معانيها
Y - Y والعلم بالله تعاللي هو أحد أركان الإيمان بل هو أصلها، وما بعدها تبع لها . وليس الإيمان مجرد قول القائل ( آمنت بالله ) من غير
 ويجب عليه أن يبذل جهله في معرفة أسمانه وصفاته حتي يبلغ درجة اليقين ، وبحسب علم العبد بربه تكون درجة إيمانه ، فكلما ازداد معرفةٌ بربه ازداد إيمانه ، والطريق السُرعي للعلم بالله وأسمائه وصفاته هو تدبر . القرآن والُسنة وفهـم ما جاء فيهما

 دون أن يعرفوه ، فلابد من معرفتهم له سبحانه ليححققوا الغاية المطلوبة

منهم والحكمة من خلقهـم
والاشتغال بمعرفته سبحانه اششتغال العبد بما خلق له ، وتركه وتضييعه إهمالٌ لما خحلق له ، وقبيح بعبد لم تز تزل نعم الله عليه متو اترة ، وفضله عليه عظيم متوال من كل" وجه ، أن يكون جاهلاُ بربه معرضا عن معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته
 على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام ، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته ، فأفعاله دائرةٌ بين العدل والفضل ولا والحكمة كذلك لا يسُرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله ، فأخباره كلها حقّ وصدق ، ، وأوامـره ونواهيه

(1) وكيف يَصِحُ في الأذهانِ شيء وقال أبو القاسمَ التيمي الأصبهاني في بيان أممية معرفة اللأسماء


[19: محمد:]
فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها ، فيعظموا الله خِّ
عظمته
 طلب أن يعرف اسمه، وكنيته 6 واسـم أبيه وجله ، وسأل عن صغير أْمزه وكبيره ك، فالله اللذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سَخْطَّه



وأبو القاسم هو الإمام الملامة الحانظ شيخ الإسـلام إسماعيل بن محمد بن الفضل
 مولده سنة (Q ع هـ) سمع أبا عمرو عبد الوْهاب بن أبي عبد الله بن منده وخلقًاً؛
 المديني وغيرهم.
قال الُسمعاني : أبو الْقانسم هو أستاذي في الحديث وعنه أخلذت هذا الْقدر ؛ وهو إمام
 المشنكلات أجاب في إلحال . مات سنة (oro) هـ .


 (AA-A•/Y•) (Y|V/IY)

فهذا كله كان دافعًا لي أن أكتب بحثًا ميسرًا في الأسماء الحسنى
 المنهج الذي سار عليه أئمة أهل السنة والسي والجماعة



米 米 索

## المصنفات في الأسمُاء الحسنى :

أفرد بعض الأئمة السابقين الأسماء الخسنى بمصنفات خاصة ، نذكر

1- (اتفسير أسمأء الله الحسنىى" لأبي إسحات إبراهيم بن السّرّي الزجاج ، طبع بتحقيق أحمد الدقاق - دار المأمون للترات . Y- (اشرح أسماء الله الحسنیى" لا'بي القاسم عبد الكريم بن هواربن

القشيري
r- پالمقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" لأبي حامد
محمد بن محمد الغزالبي - مطبوع بمصر
を - "الأمد الأقصي" لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (٪) .

- 0 ألكتاب الأسنىى في شرح أسماء الله الحسنى" لأبي عبد الله

محمد بن أحمد الأنصناري القرطبي صاحب التفسير (r).
7- آتاب الأسماء والصفات" لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي
البيهتي النيسابوري - مطبوع ببيروت.
(اشرح أسماء الله الحسني" " وهو الكتاب المسميى "لوامْع البينات شرح أسماء الله تغالىى والصفات" لفخر الدين محمد بن عمر - الخطيب الرازي - مطبوع بمصر

$$
\begin{aligned}
& \text { متخطرط (Y) } \\
& \text { (Y) (Y) مخطوط يوجد منه الجزء الثاني والثالث ، وعندي صورة عنها }
\end{aligned}
$$

^- (التحبير في الأسماء الحسنيه لأبي الحسن علي بن أحمد (1) الواحدي

9- اششرح أسماء الله الحسنئه للإمام المحقق شمس الدين محمد ابن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية (1)

- ا- المeصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ، لأبي محمد عز

الدين عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري المعروف بالديرني(') .
 الفضل عبد الرحمن بن الكمال الحضيري السيوطي وله أيضًا ها أقوال العلماء في الألاسم الأعظم " ، و ها الدر المنظم في الاسم الأعظم «(1).

منهج الكتاب : وقد قسمت الكتاب إلى قسمين : القسـم الأول : الأسماء الواردة في القرآن العظيم القسم الثاني : الأسماء الواردة في السنة المطهرة الثابتة. وقد سرت في القسم الأول على النحو التالي : أولا : ذكر المعنى اللغوي للاسم
 لابن منظور، واالنهاية في غريب الحديت والألثر" لابن الأئير و اغغريب

 !لى وجوده مخطوطا احد ممن ترجـم لابن الْقـم رحمه اللهـ . (r) مخطرط ومولنه من المتصرنة (€) مخطرطة كلها

الحديت، لأبي عبيد القاسم بن سـلام ،، و(المفردات في غريـب القرآنه" للراغـب الأصفهاني.
بالإضافة إلى كتب شروح الأسماء الحسنى - وسيأتي ذكرها الما . فإنها تتضدر لبيان المعنى اللغوي أيضا ثانيٌا : بيان ورود الاسم في القرآن الكريم :

 من الأسماء الحسنى الأخري ، وتعدد سياق الآيات.

ثالثًا : بحث معني الالسم في حق الهّ تعالىي : وذلك عن طريق :
أ - الاطلاع على تفسير الآيات التي ذُكرت الاسماء الحسنى فيها ، كتب التفاسير المختلفة مثل :
1 - ا لجامع البِّان في تفسير القرآنه لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري
r - (الجامع لأحكام القرآنه" لأبي عبد اللّ محمد بن أحمّد
r - ا"تفسير القُرآن العظيم" لأبي الفداء إسماعيل بن كيّير القرشي
الدمشقي
₹ - ا(فتح القديز" لمحمدل بن علي بن محمد الشُوكاني
ه - " اروح المغاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" لأبي الفضل شهاب الدين إلسيد محمود الألوسي البغدادي ، 1- (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن" لمحمد الأمين بن محمد المختار الجَكَنَي المُنْيطي

V- (اتيسير اللكريم الرحمن في تفسير كلام المنانه" لعبد الرحمن

- (التفسير الكبير" لفخر اللدين محمد بن عمر الخطيب الرازي . 9- 9 -تفسير النسفي" لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي .
(1. الكشافـ" لمحمود بن عمر الزمخشري (1)

ب - الرجوع إلى الكتب التي شرحت الأسماء الحسنى مشل : 1- ."تفسير أسماء الله الحسنى" لأبي إسحاق إبراهيم بن السري
(1) قال ابن خلدون : هومن أحسن ما اشتمل عله هذا الفن من التفاسير يعني معرفة اللغة









 (

لنلك لا بجوز لمن لم يدرس العقيدة الـلـفية الصحيحة أن بقرا في هذا الككتاب وأمثاله ؛
 وكذا يجب الحذر من بعض التفاسير التي يقع فيها التأويل لبعضئلالأسماء والصفات ،
 والنسفي والرازي والثـوكاني والألوسي

Yا (شأن الذعـاءه لأبي سليمان حمد بن محمد الخططبي

> الحانظ .
r- nالمنهاج في شعب الإيمانه لأبي عبد الله الحسين بن محمد

> الحليمي .
§- اسرح أسماء الله الحسنى| لفخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ - 0- מالاعتقاد وألهداية إلي سبيل الرشادا1 للحافظ أبي بكر أحمدل بن الحسين البيهتي
7- كتاب هالأسْماء والصفات" للبيهتي أيضًا .
جـ - الرجوع إلى :كتب اللغة المذكورة آنظًا ، لاحتوائها على نروح للأسماء الحسنى
د - الاستعانة ببعضن الكتب التي يقع فيها شنروح لبعض الأسماء
مـل :
1- العقيدة الطحاويةه لأبي جعفر أحمد بن مححد بن سالامة
الطحاوي وشرحها لابن أبي العز الحنفي

Y- امدارج النـالكين" لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر إبن قـمـ
الجوزية
ץ- (افتح الباري بنُرح صحيح البخاري" لأبي الفضل أحمدل بن
علي بن حجر العسقاني.

ع- اتيسنير العزيز الحميد في شـرح كتـاب التوحيده لسُليمان بن
عبد الله بن محمد بن'عبد الوهاب.

وأختار من ذلك كله من العبارات أسهلها وأقربها للفهم وأتجنب التكرار قلدر المستطاع

رابعًا : بيان آثار الإيمان بالأسماء الحسنىي :
وهو أصعب ما في هذا البان البحث ، لأنه يتطلب تتبع الاسم في الآيات الكثيرة ، والنظر فيها ، والتدبر لمعانيها ، والربط بين الخبر الخبر الذي
 ختمت به الآية أو ذكر في أثنائها ، لمعرفة أثر الإيمان به.
 وجزامم عنا خير الجزاء ، فهم أتقى وأنقى ، وأعلم وأفهم ، وأقدر على الاستنباط من الآيات ومعرفة أسرارها .


ولا أدعي الإحاطة في بحثي هذا ، فإن هذا لا يمكن ادعاء اءه هنا وذلك أن إحصاء الأسماء الحسنى ، ومعرفة معاني
 قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إحصاء الأسماء الحماء الحسنئ والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم ، فإن المعلومات سواه -أي سوى الله
 بما شرعه ، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما إمر مرتبطان بها
 كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم
 ورحمة ولطف وإحسان ، إذ هصدره أسمائه الحسنى ، فلا فلا تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق خلقه باطلا" ولا سدى ولا علا عبنًا .
 تبع المعنول المخلوف لخالقه، فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواهـ

فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسمائه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصا أحماء
 خامسًا ：وأخيراً تخريج الأحاديث التي ترد في البحث ：
فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما فأني أكتفي بالعزو إليهما، وإن كانت في خارج الصححيحين خرجتها قدر المنسطاع مع الكلام عليها حسب القواعد الحـيثية ．
وأسأل الله العليّ القدير أن أكون قد وفقت للصواب في كتابة هذا الجزء من الكتاب ، وأن يسر لي كتابة باقير الـيه
 اللهم رجح به ميزاننا في يوم لا وزن فيه للدينار والدرهم وإنما هي الحسنات والسيئات إنك سميع قريب مجيب．
وصل＂اللهم وباركُ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمنًا

## وكتبه

محمد بن حمد الحمود
الككويـت－في يوم الثلاناء السابع
من شهـــر رييع الأول سنـة ست وأربع
مائــة ؤألف مـن الهجـــرة النبويـة المشرفةـة）

## 米类㭗




## مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى

مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنئ هو مذهبهم في الصفات
 مستقة من الصفات ، فهي أسماء وهي أوصاف ، وبذلك كانت حسان حسنى. والذي درج عليه سلف الأمة ومن تابعهم بإحسان واتفقوا عليه هو : الإقرار والتصديق لآيات الأسماء والصفات وأحاديئها ، وإمرارها كما جاءت وإثباتها ، دون تشبيه أو تعطيل أو تحريف أو تأويل • وإليك بعض النقول عنهم التي تثبت ذلك : 1- قال أحمد الدورقي : سمعت وكيعا يقول : نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ، ولا لم كذا ، يعني مثل حديث "بحمل الم

 عن صفات الله وما يؤمن به فقال : מللّ تعالئ أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته لا يسع احدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها ، لأن القرآن نزل بها بها وصح
 فإن خالف ذلك بعد نبوت الحجة عليه فهو كافر ، أما قبل نبو بلو الحجة عليه فمعذور بالجهل ، لآن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية
 اححد بن إيراهيم رهو ابن كير الدور تي وهو ثمة حافظ عن وكبع بـ.

والفكر ، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها . وتثبت هذه الصفات وينفى عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه
 r- وقال في "الرسالةه" : ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هِو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه (r) ع- وعن محمل بن إسماعيل الترمذي : سمعت نعيم بن حماد
" من شبه الله بخلقه فقد كفر . ومن أنكر ما وصف اللّ به نفبه فقد كفر . وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيهًا " ا هـ (r) وقال الترمذي بغد روايته لحديث أبي هريرة قال قال رسال رسول الشا كِ مُهرْه .. "الحديث.
وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يُشُبه هذا





.


( ) تنبيه : وقع في الترمذي ألطبعة المهورة عن طبعة المكتبة اللنفية بالمدينة المنورة : ا(أل تثت الروايات في هذا ... ." والصحيع : تد ثبتّت الروايات ، وبين العبارتين فرق كببر كما هو ظاهر

يقال كيف .
هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك، ، أنهم قالوا في هذه الأحاديث : أمرُّها بلا پ كيف ه ه ، وهكذا قول أهلِ العلم من أهل السنة والجماعة (1).
وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه .

 وقالوا : إن الله لم يخلق آدم بيده . وقالوا : إنما معنى اليد القوة . وقال إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) : إنما يكون التنبيه إذا





وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الذي رجع !الى مذهب أهل السنة والجماعة وترك ما ما كان عليه من علم الكـلا
 قال رحمه الله في كتابه: (ااختلاف المصلين ومقالات المسلمين " بعد أن ذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم :


 لمذهـهم الباطل كما تركه إمامهم رحمه الله اله

پ ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديت ... ... جملة قولهم : الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، بما جاء عن الشه، وما والها رواه الئقات غن رسول اله له

 وأن أسماء الشل لا يقال إنها غير الله كما قالت المتتزلة والخوراج


وأثبتوا السمع والبصر ، ولم ينفوا ذلك عن الشّ كما نفته المعتزلة.

 عنهم أجمعين ، وهي التي تلقاها التابعون منهم ، وتيا وتواصوا بها بها جيلاً بعد ج جيل ، محخرين بعضهم البیض من مخالفتها والشطط عنها المنا ودان بهذه العقيدة أئمة السلف الماضين من المحلدئين والفقهاء والمفسرين واللغويين والمصنفين (ل).












فمذهب أهل الحق－كما قلنا آنفًا－إثبات الأسماء الحسنى
والواردة بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة والإيمان بها ، وبما دلت عليه من المعاني والإيمان بما تعلقت بها من الآثار ．


 هذا الاسم ：أُنه على كل شيء قدير ، وهكذا القول في جميع الأسماء．

类类类
＝الخطابي وابي بكر الاسماعيلي واببي القاسم الطبراني وأبي احمد العسال ．．．إلخه من


## مسألة

## الاسم عين المسمى أو غيره

هذه المسألة من إلمسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل مُّ الصصابة والتابعين ، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها ، كما قال ابن

 فيها القول في اسم السيء ، أهو هو أم هو غيره. وقال : وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمىى ، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فُيتُع ، ولا قول من إلا
فالخوض فيه شين والصميت عنه زين . اهـ (1).

ولكن لـما كان الكالام في هذا اللأمر مستمراً من أهل البلد والضهلالات ، اضطر أهل السنة للرد على هؤلاء ، وتفنيد أقوالهـم الباطلة المخخالفة لكتاب الله وسنة نبيه وبيان الحق في في هذه المّ المسألة . وقبل أن ندخل في بيان هذه المسألة لنتعرف على المعنى اللغوي للفظة \#اسم " و

(1) "صريح السنة4 (ص IV - اV) و(ص YY) .






والأصل فيه : سِمْوٌ مثل قِنْوِ وأقناء . . وقال الجوهري مثله
قال ابن سِيدهَ (1): والاسم اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض لتفصل به بعضه من بعض كقولك مبتدنًا : اسم هذا كذا ، وإن شئت قلت : اُسم هذا كذا .
وقال أبو العباس (r) : الاسم رسمٌ وسِمـة تعـرف به( ${ }^{\text {(r) }}$

قال الأزهري(1) : ومن قال إن اسمًا مأخوذ من وسمت فهو غلط ،
 وما أشبهرهما

قال ابن تيمية : وهو مشتق من (السمو" وهو العلو كما قال النحاة (1) علي بن إسماعيل أبو الحسن المعروف بابن سيده إمام في اللغة وآدابها ولد بمرسية (شرت







 .(rll - - ri. $9 /$ /r) (r)




 وهذا صحيح في " الأشتقاق الأوسط " وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين
 فإن السمة والسيما : العلامة ، ومنه يقال : وسمته أسمه كتوله :



لكن اشتقاقه من "السمو" هو الاشتقاق الخاص الذي يُتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبها ومعناه أخصن وأتم ، فإنهم يقولون في تصريفه : سميت ولا يقولون وسمت ، وفي جمعه أنسماء لا أوسام ،
 وهذا المعنى أخص : : فإن هالعلو" مقارن "اللظهور" كلما كان الشيء ألعلى - كان أظهر

فالاسم يظهر به إلمسمى ويعلو ، فيقال للمُسَمِيِ : سَمْه أي أظهرْهِ،




الآخِرِين
 مِنَ الْمَقْبُوحِين هُ [القضصص :

إمام في الخير وهذا إمام في الشر :

وما ليس له اسمّ ، فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره ، بل هو

كالشيء الخفي الذي لا يعرف ولهذا يقال ：الاسم دليل على المسمى ، وعلم على المسمى ونحو ذلك ． ولهذا كان أهل الإسلام واللسنة الذين يذكرون وندا أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره ه الانرين





والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب ، قد يراد الْاد به مجرد اللفظ ، وقد يراد به مجرد المعنى فإنه من الكلام ، والكا ولكالام اسم اللفظ
 فقد ذكره ، لكن ذكره بهما أتم．
والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وأمر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه



米 类 类

## بيان المسألة

قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : فصل في
 هو غيره ؟ أو هو له ؟ أو يفصّل في ذلك ؟ الـو
فإن الناس قد تنازعوا في ذلك ، والنزاع اشتهر بعد الأئمة ، بعد

 الاسم غير المسمى ، وأسماء الله غيره ، وما كان غيره فهو مخلوف .
 أسماء الله من كلامه ؛ وكلام الله غيز مخلوق ، بل هو المتكلم به ؛ وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأُسماء :

 يقولون : إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء ، بمعنى أنه خلْتِها في غيره ، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به ، فالقول في أسمائه

$$
\text { هو نوع من القول في كلامه } 1 \text { هـ (1). }
$$

ويقول شارح " إلعقيدة الطحاوية " :
طالما غلط كثيرّ من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى . فإذا قلت: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك نهذا

وإذا قلت: الشا اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيـيم من أسمـاء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم ها هنا المراد لا المسمّى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. وإن أريد أن الله
 بأسماء من صنعهمّ، فهذا من أعظم الضالال والإلحاد في أسماء الله

وزيادة في الإيضاح نقول إن الاسم يأتي في مواضع من الكلام ويراد
به التسمية: بَوَبَ لذلك البخاري في كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. وخرّج بعده أحاديث منها : الذكر الذي يقال النوم (پباسمك ربي وضعت جنبي..." وحديث أنس في التسمية عند الذبح، وحديث ابن عمر في النهي عن الحلف إلا بالشا .
قال ابن بطال: مقصود بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما صحت بالذات اهـ (ا).


 على أنه أمر بتسبيح الشّالعالى ودل" العقل على أن المسبَّح هو الشّ تعالى

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) (I) العقيدة الطحاويةه (ص (Y) }
\end{aligned}
$$

لا غيره. لأن تسبيح الاسم وذكره هو تسبيح المسمى وذكره. فإن المسبِّح والذأكر إنما يسبح اسمه ويذكر اسمه ، فيقول : ( سبحان ربي الأعلى) فهو نطق بلفظ (ربي الأعلى)، والمراد هو المنمفى بهذا اللفظ، فتـبيح الاسمبّ هو تسبيح المسمى. ويأتي في موضع آخر ويراد به الاسم نفسه:
 رسول اله||(1)، فالمراد هنا نقش الاسم والتسمية.
 شفتاه|(1) فمعلوم أن المراد تحرك كـ شفتاه بذكر انم اللّه وهو القول ، ليُس المراد أن الشفتين تتحرك كبنفسه تعالى (r)،
وكذا حديث: " إن لَّ تسعة وتسعين اسمًا"، المراد به التسمية . وأهل السنة والجماءة الذين قالوا بأن الاسم هو المسمى، لا ينازغون









 وعن أم الدرداء سطا".
(

في أن الاسم غير المسمى من جهة أن الأسماء أقوال وأنها ليست هي المسميات فهذا لا ينازع فيه أحد من العقلاء.
 والمعتزلة الذين قالوا إن الاسم غير المسمى، ويقصدون ألن أل أسماء اله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، وأن الله كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء وهذا كله من الباطل المعلوم شرعًا وعفلاً .
وهناك قول آخر في هذه المسألة ينقل عن أهل السنة وهو أن هالاسم للمسمى" ذكره ابن جرير حيث قال : " وحسب امرء من العن العم بهـ، والقول فيه، أن ينتهي إلى قول الشه عز وجل ثناؤه الصادق وهر وهو قولها




قال شيخ الإسلام: وأما الذين يقولون أن "الاسم للمسمى" كما يقوله أكثر أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، قال الله تعالى :


شناعة قول الجهمية في هذه المسألة:
قال ابن أبي حاتم في كتاب ضالرد على الجهميةه: ذكر نعيم بن حماد
(1) "اصريح الــنةه (ص YV).



ان الجهمية قالوا إن أنمّاء الله مخلوقـة لأن الاسم غير المسمى :وادَعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها ثم تسمى بها .

 اسمه بما دل به علي نفسه فمن زعم أن اسم الله متخلوق فقد زعم أن اللّ أمر نبيه أن يسبح متخلوقًا . ونقل عن إسحاق بن راهويه عـن الجهميسـة أن جهمًا قال: :لؤ قلــت إن لله تسعــة وتسعيـن اسمًا لعبــدت تسعـــة وتسعين إلهـا .

 فــرق في الزيــادة علــن الواحـــل بيــن الثالثــة وبين الثتسغة

والتسعين
وقالت الجهمية لِمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وضفاته: قلتم بقول
النصارى حيث جعلوا معه غيره.
فأجابوا -أي اهل السنة- : بأنا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته فلا
 [المدئر: 11] وصفه بالو حدة مع أنه كان له لسان وعينان وأذنان وسمُ
 وقال الشُافعي : مُن حلف باسـم من أسماء الله فَحَنَثَ فعليه الككفازة،




لان اسم الله غيرُ مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة، لأنه مخلوق، وذاك غير مخلوق(1). ***
(1) اخرجه ابن أبي حاتم في ״ آداب الشانعي" (ص اهوها ) قال: حدئني الربيع بن سليمان

المراديز قال: : سمعت النـافيمي يقول فذكره.
وسنذه. صحيح، الريبع ثقة وكان من الصحاب النـافعي .



## ولهّ الاسماء الحسنى

وفيها مباحث:
أولاً : وصف الله أسماءه بالحسنى:
اعلم أن الله سبحانه وصف أسماءه بالحسنى في أربع آيات من القرآن العظيم وهي:





 [ألحشُر: :
ثانيًا : : قوله (الحسنىي، :

الحسنى تأنيث الأحسن، كالكبرى والصغرى تأنيث الأكبر والأصغر .
وفي وصف الأسماء بالحسنى وجوه:
أ - أن أسماءه سبحانه دالةٌ على صفات كمال عظيمة وبذلك كانت حسنى . ب - ما وعد عليها من الثواب بدخول الجنة لمن أحصاها .
 والبارئ أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم.
د ـ ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها (1).

أخبر تعالى أنهم يبتدون دعاءهمم بتعظيم الله وتنزيهه ويختمونه بشُشكره والثناء عليه وحمده.

فجعل تزيهه دعاءُ وتحميده دعاءً.
فالأول دهاء السؤأل والثاني دعاء الثناء، فلا يتنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكذلك لا يُسأل إلا بها(1).
 يُعْمُونَ نَا [آلاءران: : .

الإلحاد في اللغة؛ هو الزيغ والميل والذهاب عن سنن الصواب؛ ومنه يمسى الملحد ملحدًا، لأنه مال عن طريق الحق، ومنه:

اللحد: وهو الشقق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه


$$
\begin{aligned}
& \text { [الكيغ: : [rv أي: لن تجد من تعدل إليه أو تهرب وتميل إليه. } \\
& \text { والإلحاد في أسماء الله تعالى وتقدس أنواع: }
\end{aligned}
$$

النوع الأول: أن تسمى الأصنام بها ، فسمّوا الأخجار والأشُجار والأوثان التي كانوا يعبدونها آلهةه" وسمّوا اللاَّت من الإلهية والعزى مبن العزيز ومناة من المنان.

فهذا إلحاد لأنهم غدلوا ومالوا بأسمائه إلى أوثانهم والكتهم الباطلة :





النوع الثاني: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول اليهود
 الخلق، وقولهم „يد الله مغلولةه) وأمثال ذلك من الإلحاد في أسمائه وصفاته.
قال ابن تيمية: اوقد نزّه الله نفسه عمّا وصفوه به من الفقر والبخل والإعياء، فالإعياء من جنس العجز المنافي لكمال القدرة، والفقر من جنس الحاجة إلى الغير المنافي لكمال الغنى، والبخل من جنس منع الخير وكراهة العطاء المنافي لكمال الرحمة والإحسان، وكمال الـيال القدرة
والرحمةه . .اهـ (1).

النوع الثالث: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها وأنها مجرد أعلام فقط، لا تتضمن صفات ولا معاني ، وهو مذهب الجهمية

فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاُ وشرعًا ولغة ونطرة ونا ولا وها وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء

سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه(ا).
(1) "درء نعارض العقل والثقل (AV/V) .



 واسماثه، نيوذ بالهّ من الخذلان.

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم :الغالزي
والمتوسط والمنكوب.
وكل من جحد شئنًا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقل
ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر (1)
وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية رُخمه الله سبب ضلا وأتباعهم فقال: (اسبب هذا الضلال أن لفظ (التشبيه" و (التركيب" لفظ فيه إجمال، وهؤلاء أنفسهم - وجماهير العقلاء ـ يعلمون أنه ما من شُيئين إلا وبينهما قدر مسُترك، ونتي ذلك القدر المشُترك ، ليس هو نفي التمشُيلن والتmُبيه الذي قام الدليل العقلي والسمعي على وإنما التشبيه الذي قام الدليل على نفيه، ما يستلزم ثبوت شيئ من خصائص المخلوقين بلّ سبحانه وتعالى، إذ هو سبحانه لَيْسْ كَمْثْله


ولهذا اتفق جمميع طوائف المسلمين وغيرهم في الرد على هؤلاء المالاحده وبيان أنه ليسن كل ما اتفق شيئان في شئ من الأشياء يجب ألن يكون أحدهما مُثلاُ للآخر .

ولا يجوز أن ينفي عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره
 يلزم نفي وجوده ونفي عدمه وهو غاية التناقض والإلحــــاد والكفر والجههل" اهـــ"

فالجهمية هم نفاة الأسماء والصفات ويقولون : إنما يسمى بها

(YYV/0) (Y) (Y)

هعازگا، أو المقصود بها غيره، أو لا يعرف معناها.
وأصل تلبيسهم : هو أن إطلاق هذه الأسماء على الله فيه تسُبيه له بخلقه ولذا فيجب نفى الأسمماء عنه .

ونقل الشهرستاني عن الجهم بن صفوان قوله : „لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك - بزعمه - يوجب

النوع الرابع: تشبيه صفاته بصفات خحلقه تعالى الله عما يقول
المشبهون علواً كبيراً .
فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة - الذين سبق ذكرهم - فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه.
فهؤلاء شبهوا الحخالق بالمحخلوت حتى كأنهم عبدو صنمًا، والجهمية نفوا صفات الخخالق وعطلوها حتى كأنهم عبدوا عدمًا . تنبيه: اعلم أن الجهمية والمععتزلـة - إلى يومنا هذا يسمــون مـــن أثبت شينًا من الصفات مشبهًا كذبًا منهم وافتراه - حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، قال نُمامة بن الاُشُرس

 أَعْلمُ مَا فِي نَفْكَ هُ [المائدة: 117] ومحمد وجل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل : مالك وأصحابه، والثوري


وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد وغيرهم في قسم المسبهة(1). فهم يزعمون أن من قال إن الله فوق العرش فقد اعتقد أنه مححدود ومحصور، والحدود لا تكون إلا للمتخلوق فهذا القول تشبيه. وأن من قال إن له علمًا وقدزة وكلامًا نقد جعل الله محلاٌ للأعراض وهي لا ولا تقوم !الا بالجواهر فهو مشُبه.
ومن قال إن لله سبُبحانه يداً ووجها وقدمًا وعينين فقد شبه الله بخلقه، ،
إلى آخر ما يرمون به الرسل وأتباع الرسل من الال'لقاب التي يفترونها .
 وتارة كاهنًا وتارة مفتربًا .

النوع الخامس : :تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له (أبًا) وتسمية الفلاسفة له (مُوجبًا بذاته) أو (علة فاعلة بالطبع)، وقول الكرامينة إنه (جسم) وقول بعضهم إنه (جوهر) ونحو. ذلك (r). بَراءةُ أهل السُّنة مِنُ الإلحادِ في أسنمائه: وبرأ الله أتباع رسوله يصفوه إلا بما وصفب به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يغدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا دعنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المـخلوقات، فكان إبثاتهم بريٌّا من التُبيه وتنزيههم خللًا من التعطيل (r)





قال العلامة المحقق ابن القيم: מإن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصغات، فهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على ملح ولا كمـال، ولســـاغ وقـوع الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر إنك أنت المنتقم")، و : اللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع ونحو ذلك.

ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها قال تعالى :
 ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف، لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها، ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها
 الْمَيْنُهُ [الذاريات: O^]، فعلم أن (القوي") من أسمائه ومعناه الموصوف

 وقال في النونية:
أسماؤْ أَوصافُ ملح كلُّها مُشْتِّةٌ قد حَمَلَتْ لمعانِ
 وحَقيقةُ الإلحاد فيها الميلِ
(1) قد عرفت بسابقًا ان المُتتْم ليس من أسماء الشا إنما جاء في الكتاب مقيداً كقوله تعالى :

(r) امدارج الــالكين(rA/ (rA).

## تنبيهات وفوائد جليلة:

التنبيه الأول: ما يوصف به الرب سبحانه أو يخبر به غنه أقسام: أ - ما يرجع إلى نُنس الذات كقولك ذات وموجود وشئ. ب - ما يرجع "إلى صفات معنوية كالغليم، والقدير، والسميع والبصير وتُسمى (صفات ذاتية) .

جـ - ما يرجع إلى أفعاله كالخخالق والرازق وتسمى (صفات فعلية). د - ما يرجع إلى التنزيه المحض ولابد من تضمنه ثبوتًا إذ لا كمال في العدم المحض، كالقدوس والنـلام.
هـ - ما دل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معان نحو الممجيد، العظيم، الصمد، فإن المجيد من اتصق بصفات متعلددة من ضفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع
 العرش وعظمته، والعُظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال وكذلك الصمد.

و - صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القددير؛ والحميدالمجيد، ونحو ذلك فإن الغنى من صفات الكمال الكمال :والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله ثناءُ من غناه وبناءٌ حمده ويناء من اجتتماعهما وكذلك نظائرهما" اليرا .

التنبيه الثاني: يجب أن يعلم أن ما يدخل في باب باب الإخبار عنه تعالىى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشئ والموجود والقائم
(1)انظر : \#بدائع الفوائد|" (104/1 ـ 111).

بنفسه والشارع، فإن هذا يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى
وصفاته العلى.
قال ابن تيمية في "ادرء تعارض العقل والنقل") : ثم أنت تسميه قليمًا
 بين ما يُدعى به من الأسماء، فلا يُدعى إلا بالأسماء الحسنى، وري وبين ما ما يُخبر بمضمونه عنه من الأسماء لإبنات معنى يستحقه نفاه عنه نافٍ لألـا يستحقه من الصفات، كما أنه من نازعك في قدمه أو وجوب وبي وجوده قلت

مخبرًا عنه بما يستحقه: إنه قديم وواجب الوجود (1"
وقال في موضع آخر : فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار، فرق ثابت في الشُع والعقل، وبه يظهر الفرق بين ما يُدعى الله به من
 لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال، ونفي ما تنزه عنه عزّ وجلّ ولّ من العيوب والنقائصن، فإنه الملك القدوس السلامه، سبحانه وتعالى عما

يقول الظالمون علوًا كبيرًا .



التنبيه الثالث: إن أسماء الله توقيفية :
وهذا هو مذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله توقيفية لا يجوز تسميته بما لم يرد به اللسمع



وذلك أن أسماء الله تعالى وصفاته من الأمور الغيبية التي لا يمكن لنا أن نعرفها إلا عن طريق الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء مبن الغيب ثم هم يبلغونه للناس'، ولا يجوز القياس فيها أو الاجتهاد لأن هذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد.

فالمنهج الصحيح لمعرفة توحيد الله عز" وجل" وأسمائه وصفاته هو
 .


فَاعْدُونِ هِ [الانتياء: 1ro]"

وأمرنا نحن باتباع رسوله

[الأعراف: ب]


 من الآيات الكثيرة.

ولو كان العقل قادرًا على معرفة أسماء الله وصفاته، وما يخود يوصف به مما لا يجور، لما احتاج الناس اللى الوحي، ولأصبح إرسال الرسل إلى الناس من العبث، تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون (1) في هذه الآية إخبار من الشا تعالى لنبي فبله التوحيد وصفات زبهم لا بالعقل او الفكر .

وتسمية الله سبحانه بما لـم يرد به الدليل يدخل في الإلحاد في أسمائه الحسنى(1) وقد يقع صاحبه في التشبيه لأن المشبههة وصفوا الله بما لم يأذن به .
قال أبو إسحاق الزجاج: الا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسهه|(r)
قال أبو سليمان الخطابي: اومن علم هذا الباب، أغني: الأسماء والصفات، ومما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرانطا أن أنه لا يتجاور فيها التوقيف، ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الككلام.
فالجواد لا يجوز أن يقاس غليه السخي وإن كانا متقاربين في ظاهر
 لا يقاس عليه الجلْلُ، وإن كانا يتقاربان في نعوت الآلآدميين، لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد، ولا يقاس على " القادر" المطيق ولا المستطيع، وفي أسمائه العليم ومن صفته العلم، فلا يجوز قياسًا عليه أن يسمى عارنا لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم السني، ، وكذلك لا يوصف بالعاقل . وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يُغفل ، فإن عائدته عظيمة والجهل به


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر الكلام على الإلحاد وانواعه (صحr) وما بعدها . } \\
& \text { (Y) "الفتح" (YM/ (Y). }
\end{aligned}
$$

وقال السفاريني في نظمه للعقيدة:

ثم شرح اللبيت فِفال : "الكنها - أي الأسماء الحسنى - في القول الحق المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود اللبمع بها،
 الحسنى والصفات العلى على الباري جلّ وعلا إذا ورد الإذن من الشُارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنهة| اهــ ا(1) .
وقال الفخر اللرازي: پمذهب أصحابنا أنها توقيفية") . واختاره الغزالي واحتج بأنه اتثق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي الرسول باسم ما سماه الله به، ولا باسنم ما سمى هو نفسه به، فإذا لم يجـــز ذلك :في حـق الرسول، بل في حق أحد من آحاد الناسن فهو في حق الله تعاللى أولى|(T)
وأما المعتزلة والكرامية فقالوا: پإن اللفظ إذا دلّ العقل على أن المعنى ثابت في حق :الله سبحانه جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله تعالىـ
سواء ورد التوقيف به أو لم يرده(!(E).

التنبيه الرابع: لا يـجوز أن يشتق له أسماء من الأفعال التي وردت في الككتاب والسنة مقيدة، كما غلط فيه بعض المتأخرين، فجعل المضل ، الفاتن، الماكر، ، المسنتهزيء من أسمائه الحسنى، فإن هذه الأسماء ’لـم يأت السمع بإثباتها وإنما وزدت كأفعال مخصوصة ومعينة فلا يجوز
(1) "لوامع الانوار البهيةه (1/1) .




التنبيه الخامس: يجوز أن يشتّ من الأسماء الحسنى الفعل
والمصدر، فيخبر عنه به فعلاٌ ومصدرًا، نحو السميع اللصير القدير ، يطلق عليه منه، السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك،

 فإن كان لازمًا لم يخبر عنه به نحو (الحي")، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حِيِيَ (")
التنبيه السادس: قال ابن القيم: "إنن أفعال الرب تباركُ وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادين الديا عن أفعالهم، فالرب تباركُ وتعالى فعاله عن كماله .

والمخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل . فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق بهل اهـ (r)

التنبيه السابع: إن الاسم من أسمائه الحسنى له دلالات ثلاثة: 1- دلالة مطابةة: إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله. ץ- دلالة تضمن: : إذا فسرناه ببعض مدلوله.
r- د-لالة التزام: إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف
 ( $(10 / \mathrm{r})$


ومثال ذلك (الرخمن) دلالة على الزحمة والذات دلالة مطابقة، وعلى أحدهما دلالة تضمن لانها داخلة في الضمن، ودلالة علة على الالُسماء 'التي لا توجد الرحمة إلا بُبوتها كالحياة والعلم والقدرة ونحوها التزام"
التنبيه الثامن: إن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها من قبيل المتحكم؛ وليست من المتشابه كما يقول بعض المفوضة المبتدعة، لأن معانيها معروفة في لغة العرب غير مجهولة، وإنما المجهول هو الكنه والكيفية فقط، كما مر عليك آنظًا في أقوال أئمة السلف. * * *
 .عبد العزيز الــلمان.

## حديث: "( لهُ تسعة وتسعون اسمًا)"



 وفيه مباحث:
أولاً: لشَ نسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحدةه(ب) هل المراد باد به حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد أو أنها أكثر من ذلك، ولكّ الكن اختصت هذه بأن من أخصاها دخل الجنة ؟
فذهب جمهور العلماء إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء علهه، وقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مفصود الحديث: أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسمال.
وقال ابو سليمان حمد الخطابي: إإنما هو بمنزلة قولك إن لزيد الف درهم أعذها للصدقة، وكقولك: : إن لعمرو مائة ثوب من من راره خلعها عليه، وهذا لا يدل على انه ليس عنده من اللدرامم اكثر من ألف درهم، ولا




من الثياب أكثر من مائة نوب، وإنما دلالته أن الذي أعده زيد من الدرامهم للصدقة ألف درهم، وأن الذي أرصهه عمرٌو من الثياب للخلع مائةُ "وباب؛ والذي يدل" على صحة هذا التأويل حديث عبد الله بن مسعود وتد

ذكره محمد بن إسحاقَ بن خزيمة في الماثور :

 سميت به نفسك ، أو أنزُلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك ، أو أستأثرّثت
 (1) (1)

 الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إربال عبد الرحمن بن عبن عبد الهن عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبهـ




 وهو بعيد لان خالداً مُخزومي وهذا جهني وفد ذكره في الفتح" (YY / / (Y) وسكت .


 حجان والطبراني رواية امن طريق موسى الجهني عن القامم بن عبد الرحمن عن أبية


واما سماع عبد الرحمين من أبي نقد أبنه كثير من العلماء كابن معين والبخاري نقد =
في كتابـــنا، حج.هــا عن خلقه، ولم يظهرها لهم اهــــ" .

كلام الخطابي: "وأيضًا فقوله: : "إن شه تسعة وتسعين" تقيده بهذا العدد،



 أحصاها دخل الجنة" معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة، ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسمّا، ثم ذكر الئ حديث عبد الله بن مسعود السابق .

وقال : وثبت في الصحيح أن النبي شِ إني أعوذ برضاك من سخطك وبيمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء" عليك أنت كما اثنيت على نفسكه|"().

صeاته كلها فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. وخالف ابن حزم ههنا، فذهب إلى الحصر في العدد المذكور ورد عليه الحافظ ابن حجر في صالفتح" فقال: وابن حزم ممن ذهب إلى = روى في ها:التاريخ الصنيره ما يدل على سماءه وابو حاتم وسفيان الثوري وشريك.




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) رواه مسـلم (£ (Y ) عن عانسّة. }
\end{aligned}
$$

الحصر في العلد المذكور، وهو لا يقول بالمفهوم أْالً، ولكنه احتج
 زائد على الهدد المذكور، لزم آن يكون له مائة، فيبطل قوله : اماثة إلا واحدًا . .

قال الحافظ : "وْهذا الذلي .قاله ليس بحجة على ما تقلم، لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاهـا، فمن ادعى أن الوعد وقع لْمن أحصى زائداً على ذلك أخطاّ، ولا يلزم من

ذلك أن لا بكون هناك اسمب زائده اهـ (1)
 هذا العلد المحخصوص بكلام كثير، والذي نراه أن تفويض علمه لله أقزب إلى الصوابب لأن الله لم يطلعنا على حكمة ذلك، فهو كاعداذد

الصلوات، والله تعالى أعلم .
ثانيًا: معنى قوله : (امن أحصاهال" وهو يحتمل وجوها :
أ - أن يعذها ختى يستوفيها حفظًا ويدعو ربه بها، ويثني عليه

واستدل له الخطظبي بقوله حفظها دخل الجنة)|( ${ }^{(1)}$

وتال النووي: قال البحخاري وغيره من المحققين: معناه جفظها؛ وهذا هو الأظهر لثبوته نصًا في الخبر .
(1) "الفتع" (YY/MI).
(r) اشبان الدعاءه (ص Y (Y)
or
وقال في ه|الاذكاره": وهو تول الآكثرين(").
 بدل (امن أحصاهاه، اخترنا أن المراد هالعذّه" أي: من عدها ليستوفيها

وردّ هذا القول الحافظ نقال: وفيه نظر، لانه لا يلزم من مجيئه بلفظ "حفظهاه تعيين السرد عن ظهر قلب بل يحتمل الحفظ المعنوي. وقال الآصلي: ليس المراد بالإحصاء عدّها فقط لانه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها
 ب - آن يكون المراد بالإحصاء والإطاقةه، كتوله تعالى : وَا عَلِّمَ أَن





 من ثوبان، تاله أحمد وغيره، لكنه فد توبع كا في الطريق الثانية والثالثة .
 ميسرة عن ثوبان وهي بلفظ: الاستفيموا تفلحوا.." وابن ميسرة هو الحضرمي أبو سلمة الحمصي. فال الحافظ في „التقريب!: مقبول، أي حيث يتابع . الثالثة; لاحمد أيفًا (YAY/0) والدارمي (17A/1) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن =

فيكون المعنى: أن يطيق الأسماء الحسنى ويُحسن المراعاة لها، ؤأن
يعمل بمقتضاها، وأن يعتبرها فيلزم نفسه بواجبها .
فإذا قال: يا رحمن يا رحيم، تذكر صفة الرحمة، واعتقد أنها من
صفات الله سبحانه، فير جو رحمته ولا ييأس من مغفرته.
وإذا قال: : االسميُع البصير"" علمَ أنه يراه ويسمعه وأنه لا تخفى عليه
خافية، فيخافه في سره وععلنه ويراقبه في كافة أحواله .
وإذا قال: : الرزاقشا اعتقذ أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في و'قته فُيثق
بوعده ويعلم أنه لا رازق له سواه .. . إلخ (1)
وقال أبو عمر الطلمنكي: (امن تمام المعرفة بأسماء الله تعالئي
 بالأسماء والصفات وما تتضنمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائقن، وُمّن لم يعلم ذلك لم يكن عالمًا لمعاني الأسماء، ولا هستفيلًا بذكرها ما ما ما

تدل عليه من المعاني" اهـ (r).
=
 (وتّ وتِ عند اللداريي "أبو ثوبان وهو شخطا) .

ابن أيي سليـم خـعيفـ .






جـ - أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة فيكون معناه أن من عرفها، وعقل معانيها، وآمن بها دخل الجنة الجا وهو مالخو الخوذ من الحصاة وهي العقل، والعرب تقول: فلانٌ ذو حصاة، أي : ذو عقل و ومل ومعرفة بالا'مور (1)
قال القرطبي: المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأبسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة.

وهذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين" اهـ (") . د - أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوفي هذه الأسماء كلَّها في أضعاف التلاوة، فكأنه قال: من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة(r)

قلت: لكن قد يفوته بعض الأسماء الواردة بالأحاديث النبوية الزائدة على القرآن .

ثاللًا : طعن أبو زيد البلخي() في صحة الخبر بأن دخول الجنة ثبت في القرآن مشُروطا ببذل النفس والمال فكيف يحصل بمجرد حغظ ألفاظ


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) "الفتح" (YO/II) (Y) }
\end{aligned}
$$




 غضون كلامه ما يدل على انحكلال من الاردراء بأهل العلوم الثنرعية وغير ذلل، مات سنة اثنتين وعشرين ونلات مائة.

تعدّ في أيسر مدة؟
قال الحافظ :
ووتعقب بأن الشرط المذكور ليس مطرَدًا ولا حصر فيه، " بل قد تحصل الجنة بغير ذلك، كما ورد في كثير من الأعمال غير الجهاد إن فاعله يدخل الجنة، وأما دعوى أن حفظها يحصل في أيسر مدة فإنما يرد على من حمل „الحفظ والإحصاء" على معنى أن يسردها عن ظهر قلب؛ فأما من أوّله على بعض الوجوه المتقدمة فإنه يكون في غاية المشقةة،

ويمكن الجواب عن الأول بأن الفضل واسع" اهــ (1) .
وقد ذكر الرازي أن من أخذ هذا الحديث دون الزيادة التي فيها تفصيل الأسماء كان المراد بقوله : امن أحصاهاه أي من طلبها في القزآن وفي جملة الأحاديث الصحيحة حتى يلتفط منها تلك الأسماء التِنعة والتسعين . ومعلوم أن ذلك مما لا يمكن تحصيله إلا بعد تحصيل علم الأصول والفروع حتى يقدر على التقاط هذه الأسماء من كتاب اللهُ وسْنة رسوله يمكنه معها التقاط هذه الأسماء من الكتاب والسنة فقد بلغ الغاية القصوى في العبوديةه( (r) اهـ باختصار . رابعًا: قوله : "وهو! وتر يحب الوتر" .

الوتُّ : هو الفرد، ومعناه في صفة الله جلّ وعلا الواحد الذي لا شريكّ له ولا نظير كه، المتغرد عن خلقه البائن منهم بذاته وصفاته نهو سبحانه وتر . وجميع خلقه شفع خلقوا أزواجًا . قال سبحانه : وَا وْمِ كُلِ شَيْء

فالمراد أن الله يحب الوتر من كل شئ وإن تعدد ما فيه الوتر ، ولذلك أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات كما في الصلوات الـخمس ووتر الليل وأعداد الطهارة وتكفين الميت، وفي كثير من

المحخلوقات كالسهماوات والأرض(1)
ضمف الطرت التي فيها سرد الآمهاء :
وقد وقفت على ثلاثة طرق:
الاولى : ما أخرجه الترمذي (YOVE) وابن حبان (YY^) والحاكم

 (\% / حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريـرة قال رسول الله \#إن شله تسعة وتسعين اسمًا ماثة غير واحدة من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس....". .
قال الترمذي عقب الحديث : اهذا حديث غريب حدثنا به غيرُ واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه |!ل من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، وقذ روي هذا الحلديث من غير وجه عن أبي
 في هذا الحديث، وقل روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا
 ولم ينفرد به صفوان بن صالح كما قال الترمذي فقد أخرجه البيهتي

في هالأسماءة (ص 10) من طريق موس بن أيوب النصيبي وهو ثقة غن
الوليد بن مسنم.
وهذه الطريق هي أحسن الطرق على ضعف فيها كما سيأتي بيانه. الثانية : ما أخرجه ابن ماجه (YNTI) من طريق عبد الملك بن محمد
 عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به مع اختلاف في سرد الأسماء ونقص وتقديم وتأخير •-

قال البوصيري في پالزوائدها : الم يخرج أحد من :الأئمة السبتة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماجه والترمذي

مع تقديم وتأخير وطريق الترمذي أصح شئ في الباب" .
قال : "وإسناد طريق بن ماجـه ضعيـف لضعف عبـد الملك بـن
محمــدل اهــ.
قلت: عبد الملك بن محمد هو الحميري البرسمي قال فيه الحافظ:
لين الحديث.
الثالثــة : أخـرجهــ الحاكـــم (IV/1) والبيهتــي في الأسمـنـاء
 القطواني ثنا عبد العزيز بن حصين بن الترجمان ثنا أيوب السنختياني
 قال الحاكم: عبند العزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم يخرجاه.

فتعقبه الذهبي بقوله : بل ضعفوه.
وقد ذكر من ضعفه في األميزانه (IYV/Y) : قال البخاري : ليسن

بالقوي عندمم، وقال ابن معين : ضعيف، وقال مسلم: ذاهب الحديث، وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بيّن .

وقال البيهقي في (الأسماءه (ص 19) : اويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة وكذلك في حديث الوليد بن مسلم ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح" اهـ.
 نعلم هل تفسير هذا الأسامي في الحديث أو من قول الراوي" . وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله كما في اهمجموع

 حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي

 المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي كل منهما من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عنا عن بعض شيون اليونه


 من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما

 به، والطريت المذكورة للترمذي .

رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن رمير آنه بِلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك.
أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان ابن عيينة(1) وأبو ريد اللغوي والله أعلمه اهـ اهـ
 الا'سماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر عن بعض الرواة، فمشى كثير

 الىى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه ونقله عبد العزيز النختبي عن كثير من العلماءه.
نم نقل عن الحاكم قوله إن العلة فيه مجرد تفرد الوليد بن مسلم وأنه أوثق ممن رواه بدون ذكر الأسماء.
وردّ عليه الحافظ بقوله: اوليست العلة عند الشيخين تارين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضططراب وتدليسه واحتمال الإدراج" اهـ.
وقد نقل الحافظ ما يدل علي الإدراج، وهو ما أخرجه. عثمان


 وكنٍا رواية سفبان بن عينّ تال: وروينا في



 وتكرار وعدة السماء لم ترد بلفظ لآلم اهـ.

الدارمي في پالنقض على المريسي،(") عن هشام بن عمار عن الوليد فقال عن خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكير الون
 كلها في القرآن "هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم" وسرد الا'سماء.

وأخرجه أبو الشُيخ بن حيان من رواية ابي عامر القرشي عن الوليد
 عن الأعرج عن أبي هريرة، قال زهير : فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال: : إن أولها أن تفتتح بلا إله إلا الهّ وسرد الأسماءه اهــ وهذه الرواية هي رواية ابن ماجه السابقة ولكن وقع فيها سرد الأسماء أولا نم بعد أن انتهى سردها، قال زهير : فبلغنا من غير واله الها واحد من أه أهل
 وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله له الأسماء

الحسنى
قال الحافظ: اوالوليد بن هسلم أوثق من عبد الملك الصنعاني، ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج" اهـ هـ قلت: بل عبد الملك لين الحديث كما نقلنا آنفًا من قول الحافظ نفسه!

وقال في "بلوغ المرامه (صعO): اوالتحقيق أن سردها إدراج من
بعض الرواةش اهـ.

(1) طبع بمصر بامم "الرد على المربـيه بنحقين محمد حامد الفتي .

# الحلديث أن سردها إدراج من بعض الرواة＂اهــ＂ خلاصة القول أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ولا يصح رفعها ： 

米 粦 然
## الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى

## وقد ورد فيه عدة أحاديث صحيحة وهي:

- 1 يقول : اللهم إني أسالك أني أمهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الا'حد
 سألت اللّ بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب") . وفي رواية نقال : اوالذي نفسي بيده لقد سأل الش باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سنل به أمطى"(1) .


 الاسلمي عن ابيه به. وفال الحاكم: صحيح على شرط السيخين ولم بخرجاه ومو على شرط مسلم فقط، والرواية الثانبة للترمذي .


 اسالك يا اله بانك الواحد الاحد الصمدل الذي لم بلد ولم بلم يولد ولم يكن له كفو"ا احد
 وإسناده صحيع ولم يات فيه ذكر أنه دعا بالاسم الأعظم .

 بانك احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفورا' احد فقال: القد سال اله باسمه =
 المسجد ورجل يصلي فقال: اللهم إني أسألك بان لك الك الحمد لا إله إلا انت الحنّان المنّان بُديع السماوات والارض يا ذا ذا الجلال والإكرامها يا
 وإذا سئل به أعطى|"(1).
= الاعظم والآكبر الذي إذا دحي به أجاب وإذا سشل بـ أمطى" وتال صصيح على شرط بـــلم وتد ساقه شامدًا للحديث الاولا









 الحانظ: صدوق. فالحديث صحيخ بهذين الطريقين .

 عن أنس تال: مر رسول اله له





 البخاري: منكر الحدبث وفال الساجي: روى عنه ابن وهب أحاديث نيها نظر : : "
r- حديث أبي أمامة أن رسول اله
 ويلاحظ أن الاسم الذي تكرر في هذه الآحاديث هو (اله) فقد ورد =
 عنده عجانب وضعفه ابوداود والئـائي واتلا ابر حاتم: عنده عجائب من من المناكير .
 والطبراني في الكبير (VVOA) عن عمرو بن أبي سلمة الـمشثفي سمعت عيسى بن موسى



 ابن أبي سلمة التنـيـ، صدوت له أوهام وغيلان بن أنس فال الحافظ : مقبول أي حيث يتابع والУا فلين
تنبيه: وتع عند الطلحاوي عاء بن أنس وهو تصسحيف.

 اللرحمن يحدث عن أبي أمامة فذكره وفي رواية الحاكم فال القاسم: فالتمستها أنه الحي القيوم. وإسناده حسن.



 فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي

 نصر صدوق ، فالإسناد حسن. تنبيه: وتع في رواية الطبراني عبد الله بن العلاء بن زيل والصسيع بن زبر بالموحدة وهو ثقة من رجال البخاري .

في الحايث الأول ووزدد في الحديث الثاني بصيغة الللهم". وإنما كان
 ليرجع المعنى الذي في (يا الله(1)")
وكذلك ورد في الآآية التي إستخرجها القاسم(ث) من سورة: البقرة: وسورة آل عمران.




مئل ما رجع إليه ما في:سورة البقرة وما في مورة آل عمران أنه الله تعالى (r)




$$
\text { [آل عمران: 1، } 1 \text { [ فهو حديت ضعيف(1). }
$$









وقد اختار القول بأن الاسم الأعظم له تعالى هو (الهّ) الطحاوي
 الحسني ـ : فاسم (الله) دالٌ على جميع الأسماء الحسنى والصفات الصات العلئ بالدلالات الثّلاث ، فإنه دالٌ على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية هع نفي أضدادها عنه.
وصفات الإلهية: هي صفات الكمال، المنزهة عن التشبيه والمئال وعن العيوب والنقائص ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى
 [آثران: . .1^] ويقال: آالرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم" من أسماء الله ولا يقال: (الله) من أسماء (الرحمن) ولا من أسماء (العزيز) ونحو ذلك.
 عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم (الله) واسم (الله) دالٌ على كونه مألوهًا معبودًا، تألهه
 وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته، المتضمن لكماليمال الملك والك والحمد، ، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كمات وراله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله.
 والقدرة، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء والمنع، ونفوذ المشيئة وكمال = = ابن هارون والنـاني وفال الحانظ في صالتقريبا: صدوق كثير الإرسال والاومهام ، نالحديث ضيف بهذه الطريت والشا أعلم.
القوة وتدبير أمر الخليقة؛: أخص باسم „الربهa.

وصفات الإحسان والجود والبر، والحنان والمنة، والرأفة وأللطف
 (1) بمتعلقاته|"

وقد ساق فخر الذين الرازي في كتابه (اشرح أسماء الله الحسنني"، حجج من قال: "إن الاسم الأعظم هو (الله) منها : 1- إن هذا الامـم ما أطلق على غير الله تعالى فإن العرب: كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير اللهّ

 [مريم: 10] معناه هل تعلم من اسمه الله سوى الله، ولما كان هذا الاسمبم في الاختصصاص بالله تُعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون أشرفب أسماء الله سبحانه وتعالىى .

Y Y- إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالْى وسائر
 [الاعراف: .1A] فأضاف سائر الأسماء إليه، ولا محالة أن الموصوف أشرف من الصفة، ولأنه يقال: الرحمن الرحيم الملك القلدوس كلها من أمنماء الله تعالى، ولا يقال الله اسمم الرحمن الرحبم فدل هذا على أن الاسبـم هو الأصل .
فإن قيل لفظ (الله) قد جعل نعتًا في قوله تعالىى في أول سورة


 قوله العزيز الحميد، وقال أبو عمرو: والخرئ الخفض على التقديم والتأخير تقديره : صراط الله العزيز الحميد.
 خص هذين الاسمين بالذكر وذلك يدل على أنهما أشرف من غيرهما، ثم إن اسم (الله) أشرف من اسم (الرحمن) . وأما أولا: فلانه يقال قدمه في الذكر (1)
 كمالل القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة، وأما اسم الشه فإنه يدل على كل ذلك، فثبت أن اسم (الله) تعالى اثشرف. ع- هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء وهي أن سائر الا'سماء والصفات إذا دخل عليه النداء أسقط عنه الألف واللام، ولهذا لا يجوز أن يقال: با الرحمن يا الرحبم، بل يقال: يا رحمن يا يا رحيم، أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا المعنى فيصح أن يقال الوال : يا الها . وذلك أن الألف واللام فى هذا الاسم صار كالجزء الذاتي فلا جرم لا يسقطان حالة النداء وفيه إشارة لطيفة، وذلك لأن الألف واللام للتعريف فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدًا

ألبتة اهـ باختصار (1).
(1) وأيضًا كل الناس يقدمون هذا الاسم في الذكر علم سانُر الاسعاء وكذا في الخططب

$$
\begin{aligned}
& \text { والمواعظ. }
\end{aligned}
$$

مسألة
** هل اسم (الله) مُشْتَقَ أُو هو اسمٌ جَامد؟ الختلف العلماء في ذلك على ڤولين أصحهما أنه: مشتق .

قال ابن القيم رحمه الله : „زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق (1)، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسْمه


 دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحیم والسميع والبصير ، فإن هذه الأسماء مشتّقة من مصادزها بلا ريب وهي قذيمة والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو مجواب القائلين باشتقاق اسمه (الله) ثم الجواب عـن الجا الجميع إننا لا نعني بالاشُتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعني، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، ْ وتسمية النحاة للمصدر ألا والمشُتق منه أصلاٌ وفُرعًا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإِنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.

وقال : ولا محذورٍ في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى اهــه()


## أَصلُ كلمة (اله) في اللغة

قال ابن الأثير (") (هو مأخوذ من إله وتقديرها فعلانية، بالضهم، تقول: إله بين الإلهية والألهانية، وأصله من ألهَ يألَهُ إذا تحيرّ ، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف همه إليها، أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحده اهـ (r) قال أبو الهيثم: فالله أصله إله، قال الله عز وجل : الهِ مَا اتَّخَذْ اللَّهُ مِن
 قال: ولا يكون إلها حتى يكون معبودًا، وحتى يكون لعابده خالقًا
 بل هو مخلوق ومتُعبدٌ. قال: وأصل إله وِلاهٌ فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح، وللوجاح إجاح، ومعنى وِلاه أن الخلق يَولَهونَ إليه في حوائجهم ويَضرعون إليه فيما يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما ينوبهُم كما يؤله كل طفل إلى أمه. وتد سمت العرب الشمس لما عبدوها إلاهَة .
(1) هو مجد الدين أبو السعادات المباركُ بن محمد بن محمد النيباني الجزري المعروف بابن
 ولد سنة (£\&ه مـ) بجزيرة ابن عمر - بلدة نون الموصل بينهـا نلائة اليام - وكان به




وقد ضعّف الزجاج هذا القول（وهو أن أصل إله ولاه）（r）．

 بكسر الهمزة أي وعبادتك، وهذه الأخيرة عند نعلب كأنها هي المختازة． قال：：لأن فرعون كان يُعبد ولا يَعبد فهو على هنا ذو إلاهِ الاهة لا ذو آلهة والقراءة الأولى أكثر وألقراء：عليها ．




وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والااصنام
 عبدها قوم فرعون معه، و（الله）أصله إلاه، على فعال بمعنى مفعول لأنه مالُُوه أي＂：معبود، كقولنا إمام فعال بمعنتى مفعول لأنه مؤتم به، فلما أدخلت عليه الألف والثلام حذفت الهمزة تحخفيفًا لكثرته في الكلام（＂）． وقال ابن القيم：：القول الصححيح أن（الله）أصله الإله ．كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابُه إلا من شذ منهم．当 劵 畨
(1) لتفــير. الا'سماه" (ص 0 ب) .


 الاعلاملام

لا يشرع ذكر الله باسم الجلالة (الله) مفردًا :
وذلك أن بعض الجاهلين من المسلمين يذكر الله باسم الجلالة مفردًا ، فيجعلون لهم أورادًا يرددون فيها لفظ الجلالة (الله) مرات عديلة كألف أو ألفين أو أكثر، وأحيانًا يجتمعون على ذلك في حلقات وهم جاللسون أو وهم واقفون يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال، ويقفزون بين الحين والآخر، ويُصاحب ذلك دقات الطبول وأصوات المزامير!! وتشتد الأصوات حتى لا تسمع إلا (هو هو هو) أو ( أه أه أه) أو (حع حع حع) ويزعمون بعد هذه البدعــة النكراء والفعلة الشنعاء أنهـم يذكرون الله! ! ! ومن قال أنه يشرع للمسلم أن يردد هذا الاسمم مفردًا؟! أو غيره من
 الصورة أبدأ، ولم يسن لهم ذلك في حديث قط، بل كل الأذكار الصححيحة الواردة عنه نجد فيها ان لفظ الجلالة لا يذكر مفردًا من ذلك

 وقوله : اكلمتان خخفيتان ملى اللسان، ثقبلتان في الميزان حبيبتان إلى

الرححمن: سببحان اله وبحمله، سبحان اله المظيمه|(1) وقوله : هأحب الكالم إلى الل أربع لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان اله،

(1) متفق عليه.
(Y) متفق عليه.
(Y) رواه مــلم.
vr
 رددّ هذا الاسم（الله）مفردًا ．
＊أحب الأسماء إلى الله تعالىى：عبد الله وعبد الرحمن، كما جاء في الحديث الصحيج، وكشف عن سر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه علىى \＃الأ＇سماء والكنى＂＂في كتابه الممتع＂زاد المعادها ：＂وولما كان الاسم معتضيًا لممسماه، ومؤثُرُا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما ما اقتضى أحبَ الأوضاف إليه، كعبد الله وعبد الرحمن، وكان إلضانـانة
 غيرهما، كالقـاهر والقادر، فعبد الرحمن أحبٌُ إليه من عبد القاذدر، وعبد الله أحبٌٌ إليه：من عبـد ربِّه، وهذا لأن التعلــق الذي بين العبــد وبين الله إنما هو العبوديةُ المحضة، والتعلقُ الذي بين الله وبيين اللعبد بالرحمة المحضة، ،فبرحمته كان وجوده وكمالٌ وجوده، ، والغاية التي
 فيكون عبدًا لله، وقلْ عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستخيل


الرَّحْمَنْ - الرَحَّيم

جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه
(r،r)
** المعنى اللغوي:
الرحمة هي الرقة والتعطِف، والاسمان مُتْقان من الرحمة على وجه المبالغة، و(رحمن) أشد مبالغة من (رحيم)، لأن بناء فعلان أشد مبالغة من فعيل ونظيرهما نديم وندمان.
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا(1) . واتفق أكثر العلماء على أن اسم (الرحمن) عربي لفظه. وقال ابن الحصار بعد سرده للحديث القدسي: ها أنا الرحمن خلقت


على الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق (r).
وقال نعلب: إنه عبراني الأصل وكان رخمانا بالخاء المعجمة(r).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$

(
فاثدة: اختلف الائمة في وتوع المعُرَب" في القرآن ـ أي ما هو بغير لنة العرب ـ فالآكترون




 (الرحمن) فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت

تكتب)


فاظاهر أنه إنكارُ جحجود وعناد وتعنت، ومما يلل على أنهـم كانوا


وقد جاء في بُعض أشعار الجاهلية، كقول سلامة بن جندبب
الطهوي:
عجلتم علينا إذ عُجلنا عليكم
= ذلك . انظر : هالرسالة؛ (ص ع ع - or). .

وتال ابن جرير : ما ؤرد عن ابن عباس وغيره من تفسير الفاظظ من القرآن إنها بالفازبسية

 الفقهاء والمنع عن اهلز العربية: والصواب عندي مذهب نين تصديت القولين جميعال، وذلكّ ان هذه الاحرف أصولّها اعجمية كما فال الفقهاء لككها وتعت للعرب نعرّبّبتها بالسنتها

 هلاً القول الجواليقي وابن الجوري وآخرون. انظر : مالاتقان في علوم الفرآلنه للسيوطي

$$
\cdot(1 \wedge \cdot-\operatorname{lva/1)}
$$

 اخرى للبخاري ايضتا برفم (Y4A).

وقد ردّ ابن جرير بشدة علي من قال أن العرب كانت لا تعرف (الرحمن) فقال: وقد زعم أهل الغباء أن العرب كانت
 " ورود الاسمين في القرآن الكربي: ذُكر (الرحمن) في القرآن سبعًا وخمسين مرة منها قوله تعالى:

 عَبْدًا

 [الفرتان: 1ז].

وأما اسمه (الرحيم) فقد ذكر مائة وأربع عشرة مرة منها:





[آل عمران:



[8. هود:]




半 معنى الاسمين في حت الهَ تعالئ:
الاسمان كما قلنا مشتقان من الرحمة و(الرحمن) أشد مبالغة من (الرحيم)، ولكن ما الفرت بينهما ؟ هناك قولان في الفرق بين هذين

الالاربمين :
الأول : إن اسم (الرححمن) : هو ذو الرحمة الشـاملة لجميع الخلائتُ في اللنيا وللمؤمنين في الآخرة. و(الرحيم) : هو ذو الرحمة للمؤمنين

 باسمه (الرحمن) ليعم جميع خلقه بر حمته .

-باسمه (الرحيم)(1)
 [البقرة: ش؟؛
القول الثاني : هو :أن (الرحمن) دال علي صفة ذاتية و(الرحيم) دال على صفة فعلية.

قال ابن القيم رحمه الله : إإن (الرحمن) دال على الصمفة القائمة بٌ


سبحانه، و "الرحيم" دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل . فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته

 بهم" فعلم أن (رحمن) هو الموصوف بالرحمة و(رحيم) هو الراحم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد تجـدهـا في كتـاب وإن تنفسـت عندهـا ونـا مـرآة

قلبك لـم ينجـل لك صورتهاه اهـ (1)" .
و(الرحمن) من الأسمـاء التي منـع الله مـن التسميــة بها كمـا

[الإسراء: : :11]، فعادل به الاسم الذي لا يشر كه فيه غيره وهو (الله). وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال : (الرحمن) اسم لا لا يستطيع الناس أن ينتحلوه تسمى به تبارك وتعالى (r) . ولذا فلا يلا يجوز أن

يصرف للخلق .


فيقال: رجل رحيم. ولا يقال: رحمن .
قال ابن كثير : پوالحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) واورده ابن كتير في تفـيره (Y) /(Y) وإسناده حسن • }
\end{aligned}
$$

ما لا يسمى به غيره: كاسم الله والرحمن والخاللق والرارق ونحو ذلك فلهذا بدا باسم الله ووْصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن

(\#\# آثار الإيمان بهلذين الاسمين:
1- إثبات صفة الزُحمة شله رب العالمين:
من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة هالرحمة")، وهي صفة كممال لائقة بذاته كسائر صفابته العلى، لا يجوز لنا أن ننفيها أو نعطلها للأن ذلك من الإلحاد في أسمائه.
وأما قول الزمخشري وأصحابه أن الرحمة مجاز في حق الله تعالثى وأنها عبارة عن إنعامه على عباده()، فهي نزعة اعتزالية قد حفظ الهِ اله تعالى منها سلف المسلمين وأئمة الدين فإنهم أقروا ما ورد على ما ما ما ورده
 وقالوا : لسنا أغير على الله من رسوله(r).

وقد ردّ ابن القيم رحمه الله تعالى على القائلين بأن رحمة الله مجاز
 الجهمية المعطلة" .

ولعظيم فائدتها فإنا نسو قها إليك باختصار :
الرد الأول: إن الإلحاد إما أن يكون بإنكار لفظ الاسم، أو بإنكار معناه، فإن كان إنكار' لفظه إلحادًا فمن ادعى أن (الرحمن) مجاز لا لا . المصدر السابق ( (Y)



حقيقة فإنه يجوز إطلاق القول بنفيها فلا يستنكف أن يقول ليس بالرحمن ولا الرحيم. كما يصح أن يقال للرجل النُجاع لبس بأسد على الحقيثة. وإن قالوا : نتأدب في إطلاق هذا النفي فالأدب لا يمنع صحة الإطلاق

 لارم من لوازم معناها، وليس هو الحقيقة ولهذا يصرح غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية ويقولون هي الفاظ لا معاني لها الرد الثاني: إن هذا الحامل لكم على دعوي المجار في اسم الرحمن

هو بعينه موجود في اسم العلبم والقدير والسميع والبصير وسائر الانسماء. فإن المعقول من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب إما ضرورية وإما نظرية، والمعقول من الإرادة حركة النفس الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، أو ينفع غيرها أو يضره.
والمعقول من القدرة القوة القائمة بجسم تتاتى به الانفال الاختيارية فهل تجعلون إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجازرْ فإن فلتم حقيقة تاقفضم أقبح التاتضن، إذ عمدتم إلى صفاته سبعانه فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجارًا، مع وجود المحذور فيما جعلتموه حقيةة . وإن قلتم لا بستلزم ذلك nحذوراّا، فمن أين استلزم اسم الرحمن
 البتة، لا في أسمائه ولا في الإخبار عنه بأفعاله وصفاته وهذا انسلاخ من العقل والإنسانية.
الرد الثالث: إن نفاة الصفات يلزمهم نفي الآسماء من جهة الخرى، فإن العليم والقدير والسميع والبصير، أسماء تتضمن ثبوت الصفات في

اللغة فيمن وضف بها، فاستعمالها لغير من وصف بها، استعمالل للاسم في غير ما وضع له؛ فكما انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه أسماؤها، فإن الاسم المشتق تابع للمشتق منه في النفي والإنبات، فإذا انتفت حقيقة الرحمة والعلم والقدزة والنسمع والبصر انتفت الأسماء المشتقة منها عقلاُ ولغة ، فيلزم من نفي الحقيقة أن تنفي الصفة والاسم جميعًا . الرد الرابع: إنه كيف يكون أظهر الأسماء الثتي افتتح الله بها كتابه في أم القرآن وهي من أظهر شُعار التوحيد، والكلمة البجارية على أللسنة أهل الإسلام وهي : بسم الله الرحمن الرحيم التي هي مفتاح الطهور والصـلاة وجميع الأفعال، فكيف يكون مجازًا؟ الرد الخامس: قؤلهم الرحمة رقة القلب، تريلدون زحمة المخخلوت أم رحمة اللخالق؟ أم كل ما سمي رحمة شاهدا أو غائبًا فإن قلتم بالأول؛ صدقتم ولم ينفعكم ذلك شيئًا و وإن قلتم بالشاني والثالث كنتم قائلين غير الحق، فإن الرحمة صفة الرحيم وهي في فل مو صوف بحسبه، فإنٍ كان الموصوف حيوانًا له قلب فرحمته من جنسنه رقة قائمة بقلبه وإن كان مَكَكا فر حمته تناسبِ ذاته. فإذا اتصف أرحمّ الراخحمين بالر حمة حقيقة لـم يلزم أن تكون رحمتّه من جنس رخمة المـخلوت لمخلوق . وهنا يطرد في سبائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة إلزامًا ووجوبًا، فكيفب يكؤن رحمة أرحـم الراحمين مجازًا دون السميع العليم؟

الزد السادس: إنه من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحـم الراحمين التي وسعت كل شئ محجازًا ورحمة العبد الضعيفة القاصرة المـخلوقة

المستعارة من ربه التي هي من آثار رحمته حقيقة . وهل في قلب الحقائق
أكثر من هذا؟



وصلته ومن تطعها قطعته|"(1) .
فهذا صريح في أن اسم الرحمة مشُتق من اسمه (الرحمن) تعالى، فدل على أن رحمته لما كانت هي الأصل في المعنى كانت هي الأصل

 فإذا كانت أسماء الخلق الممدوحة مشُتقة من أسماء الله الحسنى




 والحديث منقطع نإن ابا سلمة لم بـيمع من من ابيه شينّا








 فذكره . وعبد الها بن تارظ لا يعرف. فالحديت بجملة هذه الطرف صحيح.

كانت أسماؤه يقينًا شبابقة فيجب أن تكون حقيقة، لانها لو كانت مجازًا، لكانت الحقيقة سابقة لها، فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما ما وضع لـ فيكون اللفظ قد سمي به المخلوق تم نقل إلى الخالق وهنذا باطل قطعا.



 نفسه سبحانه بالرحمةً وتسمّى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم فادعاء المدعي أن وصفه بالرحمن مجاز من أبطلز الباطل . الرد التاسع: إنه من المعلوم أن المعنى المستعار يكون في المئ المستعار منه أكمل في المستغار له، وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بالحقيقة أكمل من المعنى الذّي دل عليه بالمجاز، وإنما يستعار لتكميل المعنى المجازي تشبيهه بالخقيقي، كما يستعار الشمس والقمر والبحر للرجل الشُجاع والجميل والجواد.
فإذا جعل الرحمن والرحيم والودود وغيرهما من أسمائه سبعانه
 اكمل منها في الرب تعالىي .
الرد العانر : إن الله سبحانه وتعالى فرق بين رحمته ورضوانه ونئوابه


فالرحمة والرضوان صفته، والجنة ثوابه، وهذا يبطل قول من جعل

الرحمة والرضوان ثوابًا منفصلاً مخلوقًا، وقول من قال هي إرادته الإحسـان، فإن إرادته الإحسـان هي من لوانرم الرحمة، فإنـة الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى

لازمها وهو إرادة الإحسان"(1) .
r-
قال ابن القيم رحمه الله: "إن ظهور هذه الصفة في الوجود كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة، فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة تامة وسعت كل شئ كما أن الموجودات شاهدة له بالربوبية التامة الكاملة . وما في العالم من آثار التدبير والتصريف الإلهي شاهد بملكه سبحانه .

فجعل صفة الرحمة واسم الرحمة محازًا كجعل صفة الملك والربوبية محازاً ولا فرق بينهما في شرع ولا عقل ولا لغة . وإذا أردت أن تعرف بطلان هذا القول، فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة والعامة.
 الجهالة، وهدانا من الضـلالة، وبصّرنا من العمى، وأرشدنا من الغي وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا، وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم، وأرشدنا لمصـالح ديننا ودنيانا . وبر حمته أطلع الشمس والقمر وجعل الليل والنهار وبسط الآرض
 بالمجار نستوفيها في الفقرات التالية إن شاء الله تعالى .

وجعلها مهادًا وفراشًا وقرارًا وكفاتًا للأحياء والأموات.
وبرحمته أنششأ السِحاب وأمطر المطر وأطلع الفواكه ووالأقوابت
والمرعى .
ومن رحمته سخز لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة للركوت
والحمل والأكل والدرز:
وبرحمته وضّع الر حمّة بين عباده ليتراحموا بها وكذلك بين سائر أنواع الكحيوان، فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته ونعمته، واشتق لنفسه منها اسـم (الرحمن الرحيم) وأوجلز إلى خلقه معاني خطابه برحمته وبصرهم ومكن لهم أسباب مصالحهم برخحمته. وأوسع المحخلوقات 'عرشه وأوسع الصفات رحمته، فاستوى على عرشه الذي و'سع المتخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شئ. ولما استوى على 'عرشه بهذا الاسـم الذّي اشـتقه من صفته وتسمى به دون خلقه، كتب مقتضِاه على نفسه يوم استوائه على :عرشه حين قضى الخلق كتابًا فهو عنده وضعه على عرشه „إن رحمته سبقت فضبه \# وكان هذا الكتاب العظيم الشأن كالعهد منه سبحانه للجليقة كلها بالرحمة لهم والعفو عنهم والصفح عنهم والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلمب والأناة. فكان قيام العألم العلوي والسفلي بمضمون هنا الكتاب، الذي لو لاه لكان للخلت شأن آخر . وكان عن صفة اللرحمة اللجنة وسكانها وأعمالهـم، فبر حمته خحلقت وبر حمتّه عمرت بأهلها وبر حمته وصلوا إليها وبر حمته طاب عيسُهم فيها . وبرحمته احتجبن عن خلقة بالنور ولو كشف ذلك الحتجاب لآحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلبه بصره من خلقه.

ومن رحمته أنه يعيذ من سخطه برضاه ومن عقوبته بعفوه ومن نفسه
بنفسه .
ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه وألقى بينهما المحبة والرحمة، ليقع بينهما التواصل اللذي به دوام التنا الزوجين، ويمتع كل واحد منهها بصاحبه.
ومن رحمته أحورج الخلــق بعضهـم إلى بعـض لتتم مصالحهم، ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم، وانحل نظامهمه، وكان من تمام رحمته بهم أن جعل فيهم الغني والفقير، والعزيز والذليل ، والعاجز والقادر ؛ والراعي والمرعي ، ثم أفقر الجميع إليه ثم عمّ الجميع برحمته .
ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بين الخليقة ليتراحموا بها، فبها تعطف الوالدة على ولدها والطير والوحش والبهائم وبهذه الرحمةة قوام العالم ونظامه .

 الرحمة متعلقًا باسم (الرحمن)، وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم
 فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة، إذ مجيء البركة كلها منه، وبه وضعت البركة في كل مبارك فكل ما ذكر عليه بورك فيه،

r- سعة رحمة الله تعالى:
قال تعالى إخباراًا عن ححلة العرش ومن حوله أنهم يقولون


يخبر تعالى' شأنه عن رحمته التي وسعت وشملنت كل شئ في اللعالم العلوي والسفلي، البر و الفاجر، المسلم والكافر، فما فن أحد !إلا وهو يتقلب في رحمة الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار .








وسمى الله تعالى وُحيه اللى أْنبيائه بالرحمة كما في قوله تعالىى مُخبرٍ

 والحكمة.
 (1) رواه مسنلم (Yvoo/\&) عن الملاء عن ابيه عن ابي هريرة به.

وقوله تعالى عن نبينا



§- رحمة اله تغلب غضبه :
وقد ثبت في ذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي قال : الما خلق الش الخلق كتب في كتابه - وهو يكتب على نفسه وهو وضي


غضبي||"

 ناهي يوجب عليه ما يلزمه المطالبة به، ولكن الله ينجز عباده ما وعدهـ وهو لا يخلف الميعاد.

- ه اله جل ثناؤه مائة رحمة :

عن أبي هريــرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله

 كلهم رحمة واحلدةهل.
وفي رواية : دإن له مانة رحمة، أنزل منها رَحمةً واحدةَ بين الجنِ والإنسِ والبهانم والهوامٌ فبها يَتعاطفـون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على رِي ولدها ـ وفي رواية : حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشُية أن تصيه -


#  ฯ- الشّ سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الآم بولدها: 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسنو رئل اله
 وجذت صبيًا في السبي أخذته فألصقتـه بيطنهـا وأرضعته . فقال رسول الله
 هذه بولدهاه(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أخر جه البهخاري (Y) (Y (Y) ) }
\end{aligned}
$$


\#الر حفةـ\# :

الـسؤال الثاني :
ما معنى كونه رحيمًا وكونه أرحم اللراحمين فإن الرحـم إذا رأى مبتلي أو معدوها وهو
 محنة ودفع كل بلية ثم نرى الدنيا طافحة بالثرور والآفات والمحن والبليات وهو تعالى

 الر حمة مع أن الا'مر كذللك؟
تأجاب بعدة الجوبة تول أهل الــنة منها: هو أن (الرحيم) هو الذي يفعل الرحمة وبيوصل النعمة، وليس من شرط؛ كونه رحيما أن لا يفعل إلا الرحمة نهو تعالى رحيم، كريمه؛ جواد، ودود، رؤون في: حق بعض عباده، وقهار جبار منتقم في حق آخرين اهـ. انظر :
 والمسـالة لها نعلق بالقدر نإن الله سبحانه لا يقدر الششر المحض لا'نه منزه عنه كما قابل



V اتصاف الإنسان بالرحمة: -
الرحمة من الأخلاق العظيمة التي حض الله سبحانه عباده على التخلق بها فقد مدح بها أشرف رسله فقال : وهومَا أَرْسَنْالكَ إِلاًّ رَحْمَةِ




لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَهُ [آل عمران: 109] مـ،
ومن أسمائه هِ هِ
ومدح النبي
أمتي بأمتي أبو بكر...)" (Y)


(1) رواه هـلم (1) (1)



 والنسائي في پفضائل الصحابةه (1rA) .






## 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب علي



وهذه الأحاديث وغيرها فيها بيان فضل الرحمة والتخلق بها، وأن الشققي هو الذي نزعت من قلبه الرحمة، لأن ذلك معناه المنع من الدخول في رحمة الشا .

## ^- طاعة الشا ورسوله سبب للرحمة :

واعلم أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الله تعالى كانت رحمة الله



 تُرْحْوُنَهُ [الانعام: 100]:
 تُرحْمُونَ هُ النور : ما

$=$




9- تسمية اله سبحانه وتعالى بعض النعم بالرحمة : وقد سمئ الله سبحانه بعض نعمه بالرحمة ، كالمطر في قوله


أي: يرسل الرياح تبشر بقدوم الغيث

 وليس عندكُ شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة فقل لهم قولا ميسوراً أي : عدهم باللين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله وسمين الله كتابه العزيز بالرحمة في غير ما آية كقوله تعالىى :



وسمئ الله سبحانه الجنة بالرحمة وهي أعظم رحمة خلقها الله لعباده



-
 احدكم اللهم اغفر لي إن سنت اللهم ارحمني إن شئت ، ليعزم في المسالة ، الـي
 أي : إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء أي: اجزموا ولا ترددوا، من


عزمت على الشئ إذا صممت على فعله، وقيل ：عزم المسـألة الجزم بها من غير ضعف في الطلب．

وقوله ：الا مكره لهس لأن في الاستثناء والتعليق صورة المستغني عن الشئ．أو لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة، وليس بعد المشيئة إلا الإكراه، والهُ لا مكره لله（1）＂ اللهم رخحمتك نرّجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين．米米米

# الملك ـ المالك ـ المليك <br> جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه <br> (7،0،\&) 

*     * المعنى اللغوي:

المُكل : معروف وهو يذكر ويؤنت كالسلطان ، ومُلك الله تعالى وملكوته سلطانه وعظمته وعزته.
والمَلَك والمَكَك والمَكيك والمالك : ذو الملك.
قال ابن سيده : المَلك والمُلك والمِلْك : احتواء السُيء والقدرة
على الاستبداد به .
وتملَّكه : أي ملكه تهرًا ، وأملكه الشيء وملَّكه إياه تمليكاً جعله مِلكًا له ، وأملكوه : زوجوه، شبه الزوج بملك عليها في سياستها . والملكوت مختص بِملك الله تعالى وهو مصدر مكَكَ أدخلـتِ فِيه التاء نحو جبروت ورهبوت ورحموت ، قال تعالى : وَأَوْلَّمْ يُظُرُوا فِي


وملكت العجين : شددت عجنه أي : قوي عليه فأجاد عجنه(1). * وروده في القرآن العظيم :
 الْمَكُكُ الْحَقُقُ هِ [طه: ع1\&].









* المعنى في حق الشا نعالى:

قال الزجاج : اووقال أصحاب المعاني : الملك ، النافذ الأمر في
 من المالك والله تعالئ مالك المالكين كلِّهم ، وإنما استفادوا التصرفف



 الملك ، وهو مالك بيوم اللّين وهو مليك الخلق أي: ربهم ومالكهمه(ب).

 المالك لجميع الأثشاء المتصرف فيها بلا مُمانعة ولا مدافعة(0).


وما ذكروه من نبوت الملكية المطلقة لله وحده لا شريك له وأن له كمال التصرف والقدرة في ملكه ظاهر جدًا في القرآن ، كقوله تعالىى :




 في ملكه وأنه لا يعجزه شيء.

 الملك العظيم.
وقد قال الزجاج : إنَّ أصل المَكَك في الكلام : الربط والشدّ ،

 القدرة التامة الكاملة .
أما الناس فقد تملك مع الحجز عن التصرف كأن يكون المالك صبيًا أو مجنونُا، ووليهما لا مُلك له مع أن التصرف ثابت له . مسالة : أيهما أبلغ الملك أو المالك ؟
قال الشوكاني : وقد اختلف العلماء أيهما أبلغ ملك أو مالك؟ فقيل إن مَلك أعمّ وأبلغ، إذ كل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك.


وقيل مالك أبلغ لانه يكون مالكًا كلناس وغيرهم، فالمالك أبلغ في مدح الخالت من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك لالثن
 ملكا. واختار هذا القاضضي أبو بكر بن العربي


 علي ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلثي تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية، فالمالك أقون من المرن الملك في في بعض الأمور، والملك أقوين من المالك في بعض الأمور، والفرق بين بين الوصفين


## ات آثّار الإيمان بهذه الأسماه:


 ملك (1) ملا
وقد يسمئ بعض المخلوقين مَلَكِّا، إذا اتسع ملكه إلا أن الذّي
 غيره، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذلُ

فالمخلوقات لا تملك شُينًا، وقد أنكر تعالئ على المشركين الذين عبدوا هذه المخلوقات التي هي مثلهم في الضيف والعا ولعبودية لها تعالئن وأنها








 ] [فاطر: [ir]

فالله تبارك وتعالئ هو المالك لخزائن السماوات والأرض، بيده
 والضر وإليه يرجع الأمر كله، فهو المالك لجميع الممالك، العلوية والسفلية وجميع من فيهما مماليك لله فقراء مدبرون.
وهو سبحانه كل يوم هو في شأن يتصرف في ملكوته كيف يشاء ،

 (1) (القطمير"): هو الملفافة التي تكون نواة التمرة ، أي لا يملكون من السمموات والآرض شينّا ولا بمقدار هذه اللفافة.



وعن أبي هريرة: رضي الله عنه قال: قال زسول الله الدهر فان الش عز وجل فال: أنا الدهر، الآيام والليلي لي، أجددها والبليها، وآتي
(1) اخرجه البخاري تعلبًا بصينة الجزم (1/ / بآ) موتونا علي اليي اللدراء واخرجه موصولا










قاله الحانظ في مالإتقرببا، وأخرجه من طريت الخرى ابن عساكر عن يجيى بن إسماعيل عن أبيه عن أم المُرّاء مرنوعًا بـ.




سفبان والبزار وابن جزير والطراني" اهـ.





1..

ولكن من الناس من يطغي ويظن أنه المالك الحقيقي وينسئ أنه مستخلف فقط فيما آتاه الله من مُلك ومال وجاه وعقار، فيتكبر ويتجبر ويظلم الناس بغير حق، كما حكئ الله سبحانه عن فرعون عليه وليه لعنة الشاله الذي نسـئ نفسه وضعفها وزعم لنفسه الملك بلك بل والألوهية، قال تعالى





ودعا قومه إلى هذه الضلالة الكبرين فاستجابوا له فعاقبهم الله


 [النارعات: צب].

وإملاك الله سبحانه لفرعون وقومه عبرة لكل ظالم متكبر من ملوك
 ونسي أن ملكه زائل وأن إقامته في ملكه مؤقتة وأن الموت مدركه لا




 (r) آسفرنا: اي اغضّبونا.


 فالطاعة المطلقة إنما هي له وحده لا شريك له ، لا لأن من سواه من ملوك الأرض إنما هم عبيد" له وتحت إمرته .
فلابد من تقديم :طاعة الملك الحق على طاع طاعة من سواه و"تقديم
 طاعة لأحد إلا في حدود طاعته ، أما في معصيته فلا سمع ولا طاع الاعة . r- عدم جواز التسمية بملك الملوك :
وقد ورد في 'ذلك الحذيث المتفق عليه حديث سفيان بن عيينة عن

 بملك الأملالك وفي رواية : أأخخى الأسماء يوم القيامة..".
قال سفيان: يقول غيره - أي غير أبي الزناد ـ تفسيره: شاهان شاه(1)" ومعنى أخنع : أوضع اسم وأذله . قال أبو عبيد : الخانع الذليل ؛ وخنع الرجل ذل . قال ابن بطال : وإذا كان الانسم أذل الأسماء كان منـ تسمئ به أشد ذلا .

ومعنن أخنىن : أي: أفحشن اسم من الخنا وهو الفحش في القون .


قال ابن حجر : واستدل بهذا الحديث علي تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد ، ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق ,أحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراءء").


(4) (1)

قال المناوي في شرحه: إي من تسمئ بذلك ودعي به وإن لم
 فإنما هو بطريق التجوز ، وإنما اشتتد غضبه عليه لمنازعته لله في ربوبيته والوهيته، نهو حقيق بأن يمقته عليه فيهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه لجرأته وعدم حيائه في تشبهه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له ، نهو ملك الملوك وحده حاكم الحكام وحده،





 ميرين وليس له عنده غيرهما فالحديث لا ينزل عن رنبة الحسن وله طرين أخرى خععيفة عند الطبراني في هالكبيره (IYITY) من طريق أبي ثمبية إيراهيم بن عثمان ثنا إسماعيل بن

 (r) "فيض القدير" (0/2/1) .

وقال ابن القيم رُحمه الله :
ولما كان المُلْكُ الحق لها وحده، ولا مكلكَ على الحقيقة سواه ،
 ملك' الملوك ، وسلظان السلاطين ، فإن ذلك ليس لآحد غير اللّا ، ، فتسميةُ غيره بهذا من أبطل الباطل ، والهُ لا يحب الباطل .
 اللضضة إلا من يقضي إلحق وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضئ أمرًا فإنما يقول له : كن فيكون" (i).
₹ - الهُ سبحانه مالك يوم الدين وملكه :
فالمُلك في ذلك اليوم العظيم لله وحده لا ينازعه فيه أحد منّ ملوك





 وقد جاء مايبين ذلك من السنة الشريفة:
 محمد! أو يا أبا القاسم! إن الله تعالئ يمسك السماوات يوم القيامة على

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) (1) }
\end{aligned}
$$

إصبع والأرضين على إصبع والجبال والسجر على إصبع والماء والثرى إلئ على إصبع وسائر الخلق على إلى إلىع ثم يهزُهُن فيقول : أنا الملك المكا أنا





وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول اللّ
 الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ نم يطوي الأرضين بشُماله ثم يقول :


 ومن الرحمة للخلق أن الله سبحانه هو الملك الوحيد يوم القيامة لانه



(Y) اخرجه البخاري (Y) ، (TO19) ومـلم (TVAV).


 ،المقسططون يوم الليامة على منابر من نور من يمين الرحمن وكلنا يدبي يبين، انظر
صالنتح" (ra (ra ).



قال الرازي : "إلحكم الثاني من أحكام كونه ملكًا ، أنه ملك يشبه سائر الملوك لأنهم إن تصدقوا بشيء انتقص ملكهم ، وقلّت خزائنهم ، أما الحق :سبحانه وتعالمى فملكه لا ينتقص بالعطاء والأحسبان بل يزداد 6 بيانه أنه تعالىى إذا أعطاك وللًا لم يتو جه حكمه إلا على ذلك الولد الواحل ، أما لو أعطاك عشّرة من الأولاد كان حكمه وتكليفه لازمًا على الكل ، فثبت أثن تحاللي كلما كان أكثر عطاء كان أونس ملكا . الحكـم الثالث من أحكام كونه ملكا كمال الرحمة ، والدليل علّه آيات إحلاها : ما ذكر في' هذه السورة من كونه ربًا رحمانًا رحينًا وهو



 والجور ثـم ذكر بعده كونه سلامًا ، وهو الذي سلـم عباده من ظلمـه وجوره ، ثـم ذكر بعذه كونه مؤمنٌا ، وهو الذي يؤمن عبيله من جوزه وظلمه ، فثبت أن كونه ملكا لا يتم !الУ مع كمال الرحمة .
 لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه بكونه رحمانًا ، يعنني إن كان تُوت الملك له فُي ذلك اليوم يدل على كمال القهر فكونه رحمانًا يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة .


$$
1.7
$$

فذكر أولاً كونه ربًا للناس ثم أردفه بكونه ملكًا للناس .
وهذه الآيات دالة على أن المَلِك لا يحسن ولا يكا يكمل إلا مع الإحسان والرحمة ، فيا أيها الملوك اسمعبوا هذه الآيات ، وارحموا هؤلاء المساكين ، ولا تطلبوا مرتبة زائدة في الملك على الانى ملك الله


* 粦 类



# \& <br> القّوس <br> جل جّ جلاله وتقلدسَت أسماوٌه 

(v)
|" المعنى اللغوي:
وله معنيان في اللغة:
الأول: أن (القدوس) فعول من القُدْس وهو الطهارة، والقَدَس بالتحريك السطل بلغة أهل الحجاز لأنه يُتقدس منه أي : يتطهر منه، وجاء
 قال الزجاج: معنى نقدس لك أي" : نطهر أنفسنا لك. ولك ولهذا قيل بيت المعْدس أي" : البيت المطهر أو المكان الذي يُطهر به من الذنوب. وتال الفرّاء: الأرض المقدسة الطاهرة وهي دمشت وفلسطين وبعض الأردن، وروح القدس هو جبريل عليه السلام معناه روح الطهارة أي" : خلت من الطهارة.
والمعنى الثاني : أن القدس البركة، والارض المقدسة أي" : المباركة، وهو قول قتادة وإليه ذهب ابن الأعرابي، ويقويه أنَّ الله تعالىى قد بين أن الآرض المقدسة مباركة وذلك في قوله : مُ مُبْانَ الَّلْي أَسْرَى

 [الانبياء: (V)] وهي الا'رض المقدسة.
و(القدوس) على ورود الاسم في القرآن الفُّوله بالضم من أبنية المبالغة")" .

وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرتين . مرة في سورة الحشّر وْهُو



"شا معنى الاسم في حق اله تعالى:
قال قتادة: القذوبى أي : المبارك(1).
 لَكَ جَ [البقرة: . . إليك أهل الشرك بك ونصلي كك، ونقدس لك : ننسبك إلى ما هو: من
صفاتك: من الطهارة من الأذناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك" اهـ (ب) وقال البيهتي: (القدوس) هو الطاهر من العيوب المتزه عن الأولاد والأنداد، وهذه صفة يستحقها بذاته(r)








(r)


وقال الغزالي ：هو المنزه عن كل وصف يدركه حس ، أو يتصوره
خيال ، أو يسبق إليه وهم، أو يختلج به خمير ، أو يقضي به تفكير＂（1） وقال ابن كثير في معنى القدوس ：أي المنزه عن النقائض الموصوف

بصفات الكمال（r）
وبنحوه قال الشُوكاني（r）．
وقال الألوسي：（القدوس）البليغ في النزاهة عما يوجب نتصطانًا، أو
الذي له الكمال في كل وصف اختص به، أو الذي لا يحد ولا يتصور（8） وقال ابن القيم في النونية ：
هذا ومن أوصافه القدوس ذو الـ اش⿻丷夫刀 آثار الإيمان بهذا الاسم：
1－تقديس الله سبحانه وتنزيهه عن النقائص وأنه موصوف بكل كمال، وصفات الكمال هي ما وصف به نفسه سبحانه في كتابه أو ما

وصفه به رسوله
وليس معنى التنزيه هو تعطيل صفات الله ونفي معاني أسمائه الحسنى كما ظنه الجهمية والمعتزلة ومن شابههم من الفرق الضالة، وإنما هو


فتنزيه أهل السنة ليس فيه تعطيل، وإثباتهم ليس فيه تشبيه، والآية

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$

السابقة فيها تنزيه وإثبات، وكل تنزيه ونفي في الكتاب فإنما هو لبوبت

 النفي المحض فلا كمأل فيه وهو مذموم. وقال الحليمي: :(القدوس) ومعناه الممدوح بالفضائل والمحاسن، والتقديس هضمن في صريح التسبيح، والتنبيح مضمن في صريح
 له، إبنات أنه واحد أحد، وكقولنا: لا يعجزه شيء، إلبا إلبات أنه قادر
 وإنبات المدائح له نفي للمذام عنه كقولنا: إنه عالم، نفي للمهِ عنه، وكقولنا: إنه قادر، نفي للحجز عنه، إلا أن قولنا هو كذا، ظالها التقديس، وقولنا ليس بكذا، ظاهره التـبيح، لان التـنبيح مونجود فئ ضمن التقديس، والتقذيس موجود في ضمن التسبيح.


 راجعان إلى إفراده وتوحيده ونفي الشريك والتشبيه عنهله (1).
r- وكما انه مُنزه عن النقائص في صفاته وأسمائه الحسنى، فهو ايضًا منزه عن النقص فُي أقواله وأفعاله.

(1) (1المنهاجه ني شعسب ألايمانه (19v/1) وذكـره ضمن الاسمأ، التي تتع نفي التشيه

 وفعله منزه عن الخطا والنسيان وغيرها من الآفات، قال سبحانه:
 [الانعام: [10 أي: صدنأ فيما قال واخبر ووعد، وعدلا فيما حكم وشرع من أحكام.

 أي تعالثى وتقدس وتنزه عن أن يخلق شينيُّا عبنًا او سفها . r- كان النبي
 وسجوده: (اسبوُح تدوس رب الملائكة والروح"(1).
وكان يسبح الله به بعد فراغه من الوتر كما جاء في حديث ابـ ابي بن
 وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس نلاث مراتل|(1) .
(1) أخرجه مـلم (£AV).

 عبد الرحمن بن أبزي عن ابيه عن ابي بن كعب مرفوغًا به.
 كنير: عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أيه عن النبي
 الحديث الحانظ في יالتلخيص" (19/Y) ففصر .

السَّكِم
جلَّ جالهل وتقلدسَّت أسماؤه
( 1 )
** المعنى اللغوي:
السلام والسلامة: البراءة، وتسلم منه: تبرأ.
قال ابن العربي: السلامة العافية، وقوله تعالىي: وهِ وإِذا خَاطبَهُمُ
 الااْصل : السلامة يقال : سَكم يسلَم سالامًا وسامة . ومنه قيل للجنة: : دار اللسلام لأنها دار السلامة من الآفات، وقوله عز


سلم من عذابه وسخطه" (1)

 والإثم ${ }^{(1)}$
وإذا قال المسلم للمسلم: السلام عليكم، فكأنه يخبره بالسلامة من جانبه ويؤمنه من شره وغائلته، وأنه سلم له لا حرب عليه
 الحسنى للزجاج (ص .
 110

* وروده في القرآن الكريم :
 [الحشر: :


## ** معنى الاسم في حق الش تعالى :

قال ابن كثير : السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله(1) ،
وقال الالّوسي في تُفسيره : السلام ذو السلامة من كل نقص وآفة()". وقال البيهفي : السلام هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كلِ آفة، وهذه صفة يستحقها بذاته.
وقيل : هو الذي سُلم المؤمنون من عقوبته(r).

وقال القرطبي: (إلسلام) أيّ": ذو السلامة من النقائص ، ونقل عن

 على ثلالة أقوال :

الأول : معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص


الثالث : أن معناه اللذي سلم الخلق من ظلمه.

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

قلت ـ أي القرطبي - : وهذا قول الخطابي وعليه والذي قبله يكون صفة فعل ، وعلى أنه البريء من العيوب والنقائص يكون صفة ذات وع الـ وقيل السالم معناه المسلُم لعباده(1)"

وقال ابن القيم في (النونية|:

آش آثار الإيمان بهذا الاسم :
1- الله سبحانه وتعالى هو (السلام) أي : السالم من كل نقص وآفة وعيب، فمعناه قريب من القدوس.
وقيل إن القدوس : إشارة إلى برائته عن جميع العيوب في الماضي والحاضر ، والسلام : إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شئ من العيوب في الزمان المستقبل ، فإن الذي يطرا عليه شئ من العيوب تزول سامته ولا
يبقىي سليمًا (r).

تعالىى: \$


فاله تعالى يحيي عباده في الجنة بالسلام عليهم ، والجنة هي دار , اللسلام من الموت والمرض وسائر الآفات. قال تعالىى :


$$
\begin{aligned}
& \text { (مول الخطابي في اشان الدعاءه (ص1 ع) ). }
\end{aligned}
$$

 [يونّس: Y0]
r- والله تعالى هو المسلم على أنبيائه ورسله، لإيمانهم وإحسانْم وطاعتهم له وتحملهمم في سبيله أعظم الشُائلد، فيؤمنهم في الآخرة فلا يخافون ولا يفزعون.

وقيل : سلم الله: تعالىى عليهم ليقتدي بذلك البشر فلا يذكرهم أَحد
بسوع)
قال تعالىى :
قال :




[النمل: 99].
قال الخططابي: أخبرني أحمد بن إبراهيم بن مالك حدثنا موسىى بن إسحات الأنصاري عن صذقة بن الفضل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: أوحش ما تكون الخخلّ في ثلاثة مواطن: يوم يولل فيرّى نفسه خارجًا مما كان؛ ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم، ويوم يبغث فيرى نفسه في محسش: عظيم . قال : فأكرم الله فيها يحيى فخصصه باللسلام

(1) ذكره الالبسي (49/49) عن أبي حيان.

111

أشار إلى: أن الهّ جل وعز سلَّم يحين من شر هذه المواطن الثلاثة وأمَّه من خوفها(1)
وكذا عباده المؤمنين فإن الملائكة تسلم عليهم عند تبض أرواحهم

 بالفوز بالجنة والنجاة من عقاب الشا والنار .
ع- الأمر بإفشاء هذا الاسم وأنه سبب في دخول الجن الجنة :

في حديث أبي هريرة قال قال رسول اله
 السلام بينكم||(1).
قال النووي: "اوفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف.
وقال: والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة وفي
 عن غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس، ولزوم التواضع، وإعظام حرمات المسلمين" اهـ (r) .

 بزاج) فال أخبرني صدةٍ بن الفضل نال سمعت ابن عطية يقول ... ذذكره.

وإفشاء البسلام من شبعائر الإسلام العظيمة التي يثهاون فيها كثير من

 الناس إليه، فكنت فيمن جاءه ، فلما تأملت وجهه واستبته علمت أن وجهه ليس بو جه كذابٌ. قال : وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال : (أيها الناس أفشُوا السلِم وأطمعوا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا (1) الجنة بسلامبا

0 ال ال يقال السلام على" الله :
جاء ذلك في حديث عبد الهّ بن مسعود رضي الهُ عنه قال : كنا
 الشا هو السلام ولكن تولوا : التحبات لشّ والصلوات والطيبات ، السلام أيها النبي ورحمة الها وبر كاته ، السلام علينا وعلى عباد الشَ الصالحين ، ألشهد ألن


قال البيضاوي ما حاصله : أنه ذلك عكس ما يجب أن يقال ؛ فإن كل سلام ورحمة له ومنـه وهو مالكها ومعطيها ${ }^{(T)}$
 (rYO1 ، Irre)
(تقام الليله (ص (Y) - من المختصر - بطرف عن عون بن أبي جميلة عن ررارة بن
أوفى عن عبد الش بن سُلام مرفوعاً به.
 ومسلم في الصحلاة (07). (r) (r) الفتحه (r/r/r).

وقال الخطـبي : المـراد أن الله هـو ذو السلام فلا تقولوا السلام
على الله فإن اللسلام منه بدا وإليه يعود(1)
 حجر : جمـع تحية ومعناها السلام. وقيل : البقاء. . وقيل : العظمة. وقيل : السلامة من الآفات والنقص. وقيل : المُكك.
 تحية تخصه فلهذا جمعت ، فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها علىى الملوك كلها مستحقة له .
وقال المحب الطبري : يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركًا بين المعاني المقدم ذكرها، وكونها بمعنى السلام أنسب هنا" (1).

 وعليك يا رسول الله اللسلام ورحمة الله وبر كاته(r) . قال العلماء : في هذه القصة دليل علىي وفور فقهها لأنها لم تمل "وعليه السلامه كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التُههد



 الحانظ في الفتح (Irq/V) وهو دليل على التصحيح منه أو التحـيسن كما نص في المقدمة فائدة: يستفاد منه ردّ الــلام على من أرسل الــلام وعلى من بلّنه.
 فهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد علىي المـخلوقين لأن النسلام ابنـم من أسماء الله تعالىي．娄 活 㫧

# المُؤمْن <br> جلَّ جلاله وتددّست أسماؤه. 

(9)
** المعنى اللغوي:
وله معنيان في اللغة.
الأول : التصديق.
قال الزجاج : أصل الإيمان التصديق والثقة. وقال الله عزَّ قائلاً:

 خَوْفِهُ [قريش : \&].
والأمان والأمانة بمعنى ، وقد أمنت فأنا آمنٌ وآمنت غيري من الأمن والأمان، والأمن ضِدّ الخوف ، والأمانة ضدّ الخيانة ، والإيمان ضد

 الآمن يعني مكة ، ورجل أُمنة: يأمَنُ كل أحد ، وقيل : يأمنه الناس ولا
 وإذا كان يطمئن إلى كل واحد ويثق بكل أحد(1).

事 وروده في القزآن الكريـم :

[الحشر: :Tr]].]
معنى الاسم في حت الله تعالى :
قال الضُحاكُ عن إبن عباس : (المؤمن) أي : أَمِن خَلْقُه مِن أنْ يظلمهم .
وتال قتادة : المؤمن آمن بقوله أنه حت (1"
قال ابن جرير : (المؤمن) الذي يؤمّن خلقه من ظلمه . ونسبه إلى
قتادة)
وقال البشوكاني : (المؤمن) أي: الذي وهب لعباده الا'من من عذابه،
وقيل : المصدق لرسله بإظهار المعجزات ، وقيل : المصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثّوابُ، والمصدق للكافرين بما أوعذهـم به من العذاب؛ ، وقال مجاهد : المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهـد الله أنه لا إله إلا هو (r) وقال الألوسي : (الْمؤمن) قيل : المصدت لنفسه ولرسله عليهم السلام فيما بلغوه عئه سبحانه إما بالقول أو بحلت المعججة، أو واهب عباده الأمن من الفزغ الأكبر أو مؤمنهم منه إما بخلق الطمأنينة في قلوبهم أو بإخبارهم أن لا خحوف عليهم . وقيل : مؤمن الخلّق من ظلمه . وقال

ثعلب : المصدق للمؤمنين في أنهم آمنوا(!)
(1) أخرجه ابن جرير عنه فيإمناد حـن.
(Y) الطبري (Y/YA).
 كلحليمي (Y/ Y/ (Y)


وقال السعدي : (المؤمن) الذي أثني على نفسه بصفات الكمال ، وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين، وصدق رسله بكل آية وبر هان ويدل على صدقهم وصحة ما
جاءوا به" ؛.

1- إن الله سبحانه وتعالىى هو المؤمن الموحــد لنفسه، وقد أخبر

[آل عمران: 11]
فالله صدّق نفسه بهذا ، وتصديقه علمه بأنه صادق ، وهذا التصديق
إيمان.
وأخبر تعالىن أنه سِيري خلقه علامات وحدانيته ودلائل الهيته


Y- إنه سبحانه صدق أنبياءه بإظهار الآيات الباهرة على أيديهم التي تبين للناس أنهم صادقون في ادعائهم أنهم رسل الله ولتحملهم على



=

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) اتيسير الكربيه ( ( } 1 / 0 \text { ). }
\end{aligned}
$$

Y- إنه تعالىي يصذق عباده ما وعدهم به من النصر في الدنيا





 لعباده المخلصين
وقال تعالئى :



₹- إنه يأمن عذابه من لا يستحقه، ويهب الأمن لعباده المؤمنين يؤم


 ]:نصل: •ء]:]
 [إنمل: 149 ].

ه- وأما المؤمن فُقد وجب عليه أنْ يامن المؤمنون شره وغوائله.

 مؤمنا كامل الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه . . أي : شروره واره وانوائله.


 الناسُمِن لِسانه ويده|(7).

## 类茧 *

(1) أخرجه البخاري (17 • 7).

وأبي موسى الانسعري ومسلم (18) عن جابر بن عبد الش .

 وبقية الحديث: اوالمجاهد من جاهد نفسه في طامة الن والمهاجر من هجر الخطابيا والذنوب"
وهذا إسناد صحيح أبو هاني : هو حميد بن هاني واللبث: هو ابن سعد وعبد اللّا الراوي


 (YY/T) ننا تتيبة بن سعيد حدثني رشمدين بن سعد عن حميد ابي هاني به . وفيه رشُدين ضعيف.


 للككلام في محمد بن عجلان.

(1-)
*
قال بعضهم معناه الآمين، وهو من آمَنَ غيره من الخوف ، وأصله الحم
 موَيمن، نم صُيرت الآولىى هاءٌ كما قالوا هَراق وأراق .

 العربية صحيح، مع ما جاء في التفسير أنه بمعنى الأمين، قيل بمعنى مؤتمن (1) . وقيل : إن (المهيمن) الرقيب الحافظ.
وقيل : إنه الشاهد تقول : فلانٌ مُهُيمني علنى فلان إذا كان ساهدكُ علهه
** وروده في القرآن العظيم :



1ra

#  <br> 卷 معنى الاسمب في حق الشّ تعالى: 

قال ابن جرير : واقوله المهيمن اختلف أهل التأويل في تأويله فقال بعضهم: : (المهيمن) الشهيد، قاله مجاهد وقتادة وغيرهم") وقال أيضًا: وأصلٍ الهيمنة الحفظ والارتقاب، يقال : إذا رقب الر جل ول الشئيُ وحفظه وشهده 'قّد هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنة وهو علية مهيمن • وبنحو اللني قلنا في ذلك قال أهل التأويل إلا أنهم أختلفت عباراتهم عنه

وقال ابن كثير : قال ابن عباس وغير واحد أي: الشاهد على خلقه




وقال الحليمي: (المهيمن) ومعناه لا ينقص للمطيعين يوم الخسابٌ من طاعاتهم شيئًا فلا يثُيبهم عليه، لأن الثواب لا يعجزه، ولا هو مُستُكرهُ عليه فيحتاج إلى, كتمان بعض الأعمال أو جحدهان الونا، وليس ببخيل فيحمله استكثار الثواب إذا كثربت الأعمال على كتمان بعضها، ولا ولا يلحقه نتص بما يثيب فيحبس بعضه، لأنه ليس منتفعاً بملكه حتى إذا نفع غئ غيره به زال انتفاعه بنغسه .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) وقد رواه عنهما بأسانيد صغيحة . انظر (Y/ (Y) (Y) ). }
\end{aligned}
$$



وكما لا ينقص المطيع من حسناته شيئًا ، لا يزيد العصاة على ما اجترحوه عن السيئات شيئًا فيزيدهم عقابًا على ما استحقوه ، لا لانَّ واحدًا من الكذب والظلم غير جائز عليه ، وقد سمئ عقوبة أهل النار جزاء ،


أنه لا يفعله"
قال الرازي : في تفسيره وجوه :

قال الشاءر :
إنَّ الكتابَ مُهيمنُ لنبينا

 فيكون المهيمن علي هذا الثقدير هو العالم بجميع المعلومات الذي لا يعزبب عن علمه مئقال ذرة في الأرض ولا في السماء . اللاني : (المهيمن) هو المؤمن قلبت الهمزة هاء لأن الهاء أخف من الهمزة.

الثالث : قال الخليل بن أحمد: (المهيمن) هو الرقيب الحافظ ومنه قول العرب : هيمن فلان على كذا إذا كان محافظا عليه .
الرابع : قال المبرد : (المهيمن) الحدب المشفق ، تقول العرب للطائر إذا طار حول وكره ورفرف عليه وبسط جناحه يذب عن فرخه : قد هيمن الطائر .



قال أمية بن أبي الصلت :
مَكِك" علىن عَرشِ السِماء مهُيمن الخامس : قال الكحسن البصري : (المهيمن) المصدق ، وْهو :في

حق الله تعاللى يحتمل وجهين:
أحدهما : أن يكورن ذلك التصديت بالكلام ، فيصلّق أنبياءه بإخباره
تعالىى عن كونهم صادفًن
الثاني : أن يكون معنى تصديقه لهـم هو أنه يظهر المعجزاتث على
أيليهم
اللسادس : قال الڭزالي : اسـم لـمن كان موصوفًا بمتجمونع صفات ثلالث ، أحدها العلم بأحوال الشيء ، والثاني : القدرة التامة علىن تحصيل مصالح ذلك الشئ، والثالث : المواظبة على تحصيل تلك المصالع ، فالجامع لهذه الصشات اسمه (المهيمن" وأنـين أن تجتمـع

على الكمـال إلا لله تعاللى

الصدور ، الذّي أحَاطَ بكل شئ علمًا ")
:
1- إن الله سبحانه هو النشاهد على خلقه بما يصلر منهم من تول أو فعل ، لا يغيب عنه منن أفغالهم شيء ، وله الكمال في هذا فلا يضل

 وقد نقله بمعناه.




 عالٍ ، وعلوه على سائر كتـب الله ، وإن كان الكلُ كلام الشا تعالىي بأمور :
أحدها: بما زاد عليها من السور ، فقد جاء في حديث الصحيح أن نبينا

 والثالث : أن جعل نَظْمه وأسلوبه معجزاً ، وإن كان الإعجاز في سائر الكتب المنزلة من عند الله سبحانه ، من حيث الإلان الإبار عن المغَيبات ، والإعلام بالأحكام المحكمات ، وسنن الله المنُروعات، وغير ذلك ، وليس فيها نظم وأسلوب خارج عن المعهود


اوتنها.

الما خواتيم سورة البفرة، فليس حديثها في الصحِّع ، وإنما أخرجه الإمام أحمد
 كنز تحت العرش لم يعطها نبي تبلية ورجاله نقات رجابلا النـيخين ، انظر النعلين على
كتاب هالعرشه لابن ابي يسية (TT).

فكان أعلىى منها بهذه المعاني ، لهذا المعنى الإشارة بقوله الحق :


米 类 *


العَزيز
ซ
جلّ جلاله وتقدسّست أسماؤه
(11)
** المعنى اللغوي:



لا يغلب ولا يقهر .
ويقال عزنّي فلانٌ على الأمر : إذا غلبني عليه كقوله تعالئ :

وعز" الشيء يَعز" نهو عزيز قل حتى ما كاد يوجد يوني يعني أصبح نادرًا(1).

* وروده في القرآن العظيم :

ذكر (العزيز) في القرآن ائتين وتسعين مرة منها :



مرارًا .


 [17:]
 [اليروج: A]
** معنى الاسم في حق الشَ تعالى: :
قال قتادة : العزيز أي : في نقمته إذا انتقمب" (1) .
وتال ابن جرير : (العزيز) الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه.

 الا'شياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه( ا(r) .
وتال القرطبي : ألعزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا ولا يغالب





 وهذا إسناد صصتح
 ابن ثور : هو محمد بُن بور الصنعاني ، وععمر : هو بن راشد ، واند ، وأخرجه بإسناد آلجر



 174

وقال البيهقي : وهو من صفات الذات"(1).
وقال الحليمي : (العزيز) ومعناه الذي لا يُرصل إليه، ولا يمكن
 والصلابة(1).

وقال السعدي : (العزيز) النذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة

 وهو ما نظمه ابن القيم في والنونيةه بقوله :





وعلئ هذا فيكون معني الاسم علي أربعة أوجه : 1-1 العزيز) : هو المنيع الذي لا يُرام جنابيه . ب - (العزيز) : هو القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر • جـ - (العزيز) : هو القوي الشديد
(1) الاعتقاده (ص00).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المنهاج" (190/1) وذكره ضمن الا'سماء التي تتع نفي التشبيه عن الله نعالى جده ، }
\end{aligned}
$$

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

د - العزيز بمعننى نفاسة القَدرُ، وأنه سبحانه لا يعادله شييُ، ولا مثُلِ
له ولا نظير .
( آثار الإيمان بهذا الاسم :
1- الإيمان بأن الله سبحانه وتعالىي من أسمائه العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، يعطي المُسلم شحجاعة وثقة كبيرة به، لأن معناه أن ربه لا يُمانع
 شاءوا . والناظر في قصص اللرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلوات والتسليم يرى' ذلك واضحًا جليًا، فمثلاٌ في قصة موسمي عليه الصملاة واللملام حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصبي إلى الدنيا ، بأن أمر بقتل جميع الذكور من بني إسرائيل لأنه علم أنه سيخرج فيهم نبي ينتزع
 موسيى عليه الصلاة والسلام ، وكان أن تربى موسىي في قصر فرعون وني وني بيته وتحت رعايته ؛ ولما حاول أن يقتله أهلكه الله هو وقائده هامان ورجنوده أجمعين

وهكذا الأمر أيضنًا بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام فقد آلزاد إخوته قتله في أول الا'مر ، ولم يكن لهم سبيل إلئ قتله لأن الله تغالىي كان يريد منه أفرًا لاابد من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة ؤمن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها فصرفهم الله عنه بمعالة ارووبيله فيه

وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله(1).


(1) انظر : اتفسير ابن كثير" (EV /Y) .

أو يحبسوه أو يخرجوه من بلدته ، وحاولوا أن يصدوا الناس عن الإيمان به وبدعوته وحاربوه والبوا عليه القبائل وحرضوا عليه اليهن اليهود والمنافقين في المدينة ، ولكن ذلك كله لم يمنع الإسلام من الانتشار في المار المر الجزيرة العربية ، والسيطرة عليها، وظهور الغلبة والتمكين في الالأرض للإسلام والمسلمين ولله الالمر من قبل ومن بعد .
Y- إن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله . قال تعالمي :



 في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالئ فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تعالئ مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا
وبذلك تعلم ضلال من بحث عن العزة عند غير الله تعالىى ، وبغير طاعته والتزام نهج المؤمنين ، فعادئ رب المزة وشريعته ، وحارب حـري حزبه


 جَمِيغأ 6 [النــاه:
ومع عظم الطاعة تزداد العزة ، فاعز الناس هم الأنبياء ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتععين لهمر. قال فخر الدين الراري : وعزة كل الحد بقدر علو رتبته في الدين

فإنه كلما كانت هــذه الصفــة فيـه أكمــل كان وجدان مثله أقل وكان

r- كثيراً ما اقترن اسمه (العزيز) مع (الرحيم) كما في سوزة الشغزاء
وغيرها، فالله عزيز في رحمته، رحيم في عزته وهذا هو الكمال ، العزة كع الرحمة والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ذل(1) ع- من أسباب العزة العفو والتواضع :




فمن عفا عن شئ مع قدرته على الانتقام ، عظم في القلوب في الدنيا، أو في الآخرة بأن يعظم ثوابه أو فيهما ، ومن تواضع رجاء التقرب إلىي الله دون غرض غيره. رفعه الله عند الناس وأجل مكانه.

 (r) (r) ابن كثير (r) (r) (r)

 للملك: ارنع حكمنه وإذا نكبر تبل للملك: دع حكمتها . رواه الطبراني في پالكيبر"


 الحكمة: بالتحريك ما يجعل تحت حنك الدابة يمنعها المخالفة كاللجام والحنك متصر بالراس .

 فال قتادة : أعزه الله لانه كلامه وحفظه من الباطل (1). فكلامه تعالي عزيز محكم لا يتطرق إليه الباطل .
فال ابن جرير : لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده وتبديل شئ من معانيه عما هو به وذلك هو الإتيان من بين يديه ، ولا ولا إلحاق ما ما ليس

 وصرفهم فيما فيه مصالحهم، حميد: بقول محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم"
***
(1) أخرجه ابن جرير (V9/r£) عنه لإسناد حسن.
الجبَّار

جلَّ جلاله وتقدَّست أسماوٌه
(IY)
** المعنى اللغوي:
جبرَ الرجلُ علىن الآمر يَجبرهُ جَبْرا وجبُورْا وأجبره : أكرَهَه عليه.
 الفقر، أو يَجبر عظمه من الكسر، وتجبر النبتُ والشجر : اخخرَرَّ وأورق . و(الجبار) : العظيم القوي الطويل . قال الله تعالىن : و申َإِنَّ فِيهَا قَوْمًا

قال اللحياني : أراد الطول والقوة والعظم .
قال الأزهري : كأنه ذهب به إلى الجبار من النخيل . وهو الطويل
الذي فات يد المتناول ، ونخلةٌ جبارة أي : عظيمة سمينة .



* ورورده في القرآن الكيرم:

ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة في قوله تعالىي : إِ الْعَزِيزُ



igr

## *

قال الطبري: (الْجُبار): يعني المصلح أمور خلقه المصرفهم فيما فِه
صلاحهم"(1) وقال قتادة: جبر خلقه على ما يشاء من أمره(ب).

وقال الخطابي: : (الجبار) هو الذي جبر الخلت على ما أراد من أمره ونهيه، يقال: جبره النبلطان وأجبره بالألف.

ويقال: هو الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش واللرزق. ويقال: بل الجبّار العالي فوق خلقه من قولهم: تجبر النبات إذا غلا واكتهل ويقال للنخلة التي لا تنالها اليد طولا الجبارة(ب) . وقال السوكاني: (الجبار): جبروت الله عظمته، والعرب تسمي الملك: الجبار (2).

وقال السعدي: (الجبار): هو بمعنى العلي الأعليّ، وبمعنى: القهاز، وبمعنى الرؤوف الجابز للقلوبِ المنكسرة، وللضعيف العاجز ، ولمن لاذَ به ولجأ إليها ${ }^{(0)}$.
قلت: وهو ما نظمه ابن القيم في صالنونيةه : وكذلك الجبَّارُ من أوْصَانه


للبيهقي (ص 00) والقزطبي (£V/AA) وروح المعاني ( ( ( ) انتح القدير") ( (0) اتيسير الكريم! ( 0 ( 10 )

والثاني جَبْرُ القَهْ بالعز" الذِي وله مسمتى نالث وهو العُلُؤ


فيكون معنئ الجبار على وجوه:
1- (الجبار): هو العالي على خلقه ، وفعّال من أبنية المبالغة.
r- r- الجبار): هو المصلح للامّور من جبر الكسر إذا أصلحه وجبر الفقير إذا أغناه.
r- (الجبار) هو القاهر خلقه علىي ما أراد من أمر او نهئ" (ث). كما
 تجبر هؤلاء علئ الهدئ ولم تكلف بذلك. وعلى المعنى الآول يكون من صفات الذات الذات وعلى المعنى الثاني والثالث يكون من صفات الفعل . * آثار الإيمان بهذا الاسم:

 بأمهه، ولا يشفعون أو يتكلمون إلا من بعد إذنه، لن يلغنوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينغعوه.


 (r) (rاتي الكلام على العلو بالتنميل عند الممائه تعالى ( العلي - الاعلى - المتعال).







 [ir - 11:]:نصل]
أي: استجيبا لأمري، وانفعلا لفعلي، طائعتين أو مكرهتين.
r- والله سبحانه جبر خلته أيضًا على ما شاء من أمر أو نهي، بمعننى



فسرع لهم من السرائع ما شــاء، وأمرهم باتباعها ونهاهم :عن العدول عنها، فمن أطاع فلـسه الجنة ومن عصىي فله النار. ولم يـجبر أحدًا من خلقه على إيمــان أو كفــر، بل لهــم المشيئــة في ذلــك كما
 [1الكهف: ب79]


عن مشيئهة" . .

ولو شاء الله لهدى الناس جميعًا، ولم يجعل لهم اختيارًا كما قال

 ع - الجبروت لله وحده وقد مدح الله بهذا الاسم نفسه وأما في حق الخلق فهو مذموم فما الفرق؟.
الفرق أنه سبحانه قهر الجبابرة بجبروته وعلاهم بعظمته لا يجري عليه حكم حاكم فيجب عله انقياده، ولا يتوجه عليه إمر آمر فيلزمه امتثاله، آمر
 وأما الخلق فهم موصوفون بصفات النقص مقهورون مجبورون تؤذيهم البقة وتأكلهم الدودة، وتشوشهم الذبابة، أسير جوعه، وصريع

شُبعه ومن تكون هذه صفته كيف يليت به التكبر والتجبر؟!(r)
وقد أنكرت الرسل على أقوامها صفة التجبر والتكبر في الأرض بغير الحق كما قال تعالىى عن هود



وأما الجبرية الضـلال فانهم نفوا أن يكون للعبد أي فعل أو اختبار، غفالوا: الإنسان كالميت الذي لا فعل له، أو كالشُجر الذي تحركه الريح! والفاعل في الحقيقة هو الله!!
وهو مع ذلك ملوم ومحامب على فعله|| هذا هو التوحبد عندهم|

وسياتي مزيد من اللفصيل في الكلام على خلق أفعال العباد ، انظر آثار الإيمان
(Y) بـر(الخالق) رتم (Y). لالسماء للرادي (ص 199).







وقال وَ
 مع اله إلها آخر وبالمصورين)"(1).


0- الأرض كلها خبزة بيد الجبار سبحانه وتعالى يوم القيامة:

 لأهل الجنة...(r).
(1) رواه: أحمد (rr1/r) والترمذي (r99A) كلامها من طرين عبد العزيز بن هــلم غن







فكان يدعو بما دلّ عليه اسم (الجبار) جل وعلا .


وكان يعظم ربه أيضًا بهذا الاسم في الصلاة في الركوع والسجود كما جاء في حديث عوف بن مالك الأنجقي أنه كان يقول في ركوعه:
 ذلك.

## * * * *




 إساده حسن والها اعلملم.






المُتَكَبِّر ـ الكَبِير" جلَّجلالله وتثدَّست أسماؤه

$$
\left(1 \varepsilon_{-} \mid r\right)
$$

* المعنى اللغوي:



 في الشرف، والكبرياء: الملك كقوله تعالى : الَ وتَكُونَ لَكُمَا الَكِبْرِيَاءُ فِي

والتاء التي في (المتكبر) ليست تاء التعاطي والتكلف كما يقال فلان يتعظم وليس بعظيم ويتسخى وليس بسخخي وإنما هي تاء التفرد والتخصص . قال الأرهري: التفعل قد يجيء بغير التكلف ومنه قول العرب: فلان

 وقال اللرازي بعد أن ساق كلام الأزهري : وأنا أقول يمكن أن يجاب بوجه آخر وهو أن المتفعل هو الذي يحاول إظهار الشيء ويبالغ في ذلك
(1) ولقرب ععناهما فإنتا نتكلم عنهما في فهـل واحد. (YA . .

الإظهار، تُم إن كان صادقاً فيه كان ذللك الإظهار منه صفة مدح، وإن كإن كاذبًا كان صفة ذم" "~ ورود الاسمين في القرآن الكريم: سمى الله سبحانٌ وتعالى نفسه بـ(المتكبر) في آية واحدة من القرآن
 وأما اسمه (الكبير)) فقد ورد في ستة مواضع من القرآن الكيريم منهـا

 (المتعال).

* معنى الاسـمين في حق اله تعالىي :
قال قتادة : (المتكبر) أي : تكبر عن كل شر(').

وقيل (المتكبر) : هو الذي تكبر عن ظُلم عباده، وهو يرجـع إلى الأول(r) .

وقال الخطابي: هو المتعالي عن صفات الخلق، ويفال: هو الذي يتكبر على عُتاة خلقه إذا نازعوه العظمة(8).

وقال القرطبي (المتكبر ) : الذي تكبر بربوبيته فلا شُيء مثله وقيل: (المتكبر) عن كل سوء، المتعظم عما لا يليق به من صفات الحلث والذم . وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الانقياد. قال حُميد بن ثور؛
(1) اشرح الآسماء، للرالري (ص1 - Y).



(1) بها كبرياء الصعب وهي

وقال عبد اله النسفي: هو البليغ الكبرياء والعظمة(").
وأما ما قاله العلماء في معنى اسمه (الكبير) فإنه مشابه لما ذكرنا من معنى (المتكبر) .
قال ابن جرير : (الكبير) يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء
اعظم منه(r).

وقال الخطابي: (الكبير) هو الموصوف بالجلال وكبَرَ الشان فصغر
 وعلى هذا يكون معنى (المتكبر) و(الكبير) : 1- الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم. Y- الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله. r-
ع- الذي له الكبرياء في السموات والأرض أي: السلطان والعظمة. \# \# آثار الإيمان بهذين الاسمين:


 (Y) اتفسير النسفي" (Y) (Y) (Y)


فاله جلت عظمته أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو صفاته ولذلك نهينا عن التفكر في الله لاننا لن ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة القاصرة المحدودة ، الما
 وقد وقع الفلاسفة في ذلك وحاولوا أن يدركوا كيفية ومامية ربهم بعقولهم فتاموا وضلوا ضلالا بعيداً ولم يجنوا سوى الحيرة والتُ التخبط والتناقض فيما سطروه من الآتقوال والمعتقدات.
 الخلق بالهُ وصفاته، 'فُعليه أُنزل الكتاب العزيز الذي لا تكاد الـاد الآية منه تخلو من صغة له سبجانه بوواء كانت ذاتية أو فعلية أو اسم من أسمائنه الحسنى، وعليه أيضًا أنزلت السنة الشارحة والمفصلة للكتاب، فطريفّه كو الناجين، ولذلك بيّن في الحديث الصحيح أن الفرقة الناجية هي ما ما كان عليه هو وأضحابه رضوان الله عليهم أجمعين في المعتقد والعبادة والسلوك.

ץ- إن التكبر لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، نصفة السيد النكبر والترفع وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع . وقد توعد الله سبحانه الدتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة، قالِ






واستكبارهم هذا: هو رفضهم الانقياد لشا ولأوامره ورفضهم عبادة


 رفضوا الحق الذي جاءت به الرسل وردّوه ولم يقبلوه، وقوله سبحانه:
 الرسل لكونهم من ضعفة الناس وفقرائهم فلم يدخلوا في جماعتهم ولم
يشاركوهم في الإيمان بما جاءت به الرسل(1).

 [غافر: :

فالحاصل أن الكبر كان سببًا في هلالك الأمم السابقة ، بل كان السبب في هلاك إبليس عليه لعنة الله وطرده من رحمة الله أنه أبئ أن


r- ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضال،



 أي: الحعّارمم واردرائهم.

## اللي كثرت الآيات فيه والأحاديث المحذرة منه، والآمرة بالتواضع .

 هو الكبير المتعال على الخلق أجمعين، القادر على الانتقام من الأقوياه


 فذكروهن بالله فإن هي رجعت وإلا هجرها ، فإن أقبلت وإلا ضربها ضرباً غير مبر"ح ، فإذا أطاعت المراة زوجها في جميع ما يريده منها مما
 للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير ولِّهن؛، وهو متتقم ممن ظلمهن وبغغن عليهن" الـي
فذكّر الله الرجالٍ بأنه هو العلي الكبير ليحذرهم من الظلم والتكبر
والطغيان على المراة الضعيفة.
£- والكبر يمنع أيضًا من طلب العلم والسؤال عنه، لأن المتكبر
يترفع عن الجلوس بِين يدي العالم للتعلم ويرى أن في ذلك بهانة الـ اله




 أي: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم صحيح ولا نقل صريح

بل بمجرد الرأي والهوى وإذا دعي إلى الحق ثنى عِطِهُ أي : لوى رفته
 [لتمان: A1] فاخبر تعالى أن له في الدنيا الخزي وهو الإمانة والذل لأنه استكبر عن آيات الله فجوري بنتيض قصده وله في الآخرة عذاب النار المحرقة.

 [غاز : 807].

وقد ذم السلف الكبر في العلم فمن أقوالهم:
من أعجب برايه ضل، ومن استغني بعقله زل، ومن تكبر على ولى الناس ذل، ومن خالط الانذال حقر ، ومن جالس العلماء وقر . وقال إبراهيم بن الانشعت: سألت الفضيل بن عياض عن عن الحن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه.
 وظــن أنه قد استغنى واكتفــى بمـا عنده نهو أجهل ما يكون. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لم تمنعه منزلة النبوة من ألم أن يطلب العلم ممن هو دونه فقال للخضر عليه الصلاة السلام: هِ هَلْ أَبَّعُكَ
 ولم يزل علماء السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي : صحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكنت استفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث.

# وقال أحمد بن جنبل ：قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به． وبا أحسن قول القائلّ ： ليس العمى طول السؤال وإنما <br> تمام العمى طول السكوت على الجهل（1） 

## 䊦 㫧 漛

 （\％）（\％）

الخَالق ـ الخَالَّق
جلَّ جلاله وتقدَّسَت أسماؤه
(17.10)

* المعني اللغوي:

اعلم أن الخلق في كلام العرب على وجهين: احدهما : الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه أحدثه بعد إذ لم يكن
والآخر: التقدير، ونْحَلَقَ الأديم يَخْلْقه خَكَقًا : تدّره لما يريد قبل التطع وقاسه ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفًا.




وقال زمير يمدح رجلاً:

ولانت تفري ما خلقت وبع أي: أنت إذا قدّرت أمركُ قطته وامفضيته، وغيرك يقدّر ثم لا يشرع

في الأمر (1).


وروده في القرآن الكريم:
ورد اسمه هالخالقِ" في أحد عشر موضعا في القرآن منها:


 [الواقتة: 0A، 09].
وغيرها من الآّيات.




* المعنى في حقِ الله تبارك وتعالى: الخلت كما بينّا يراد به الإيجاد والإبداع تارة، والتقدير تارة أخرى،


 الخلت ها هنا عبارة عن التقدير لصار معنى الآلية إنا كل شيء قدرناه باه بقدر فيكون تكريراً بلا فائذة .







قال ابن جرير في تفسيرها:
القال الله لإبليس إذ لم يسجد لآدم وخال وخالف أمره: يا إبليس ما منعك
أن تسجد، يقول : أي" شيء منعك من السجود لما خلقت بيدي"، يقول: لخلق يدي"، يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه كما حدثن آلنا ابن المشني قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال أخبرني عبيد المكتب قال سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر قال: اهخلق الشه بيده: العرش

وعدن والقلم وآدم ثم قال لكل شيء : كُن فكان)"(1) .
 [المؤمنون: 18] بقول مجاهد وهو قولـه : فتبارك الله أحسن الخالقين . قال يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، ثم قال لأن العرب تسمي كي
(Y)

وقال الخطابي : (الخالق) : هو المبلع للخلق والمخترع له على غير

فاما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق التقدير كقوله عز وجل : الَأَّيّي


سوى عبيد المكتب ومو ابن مهران فمن رجال مسلم. ونابع شمبة عبد الواحلد بن زياد عند الدارمي الرد على المريسيه (ص • ه) وذكره الذهبي في العلوه (ص اي


وثالن الزّجّاج：فالخلق في اسم الله تعالى هو ابتداءُ تقدير النشي\＆؛ فاله خالقها ومنتئها وهو متمهها ومدبرها فتبارك الله ألحسن الخالقين＂＇
 ［ibر：：
ومعناه：الذي صنّف المبدعات، وجعل لكل صنف منها قدرا، فوجد
 ，الحيوان والموات، ولا شك في أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق، إذ كان الخلق هيئة الإبداع فلا يغني أحدمما عن الآخر ．
畨 棌 来


（Y）（Yالمنهاج＂（（／

البَارئ
جلَّ جلاله وتقدَّسَت أسماؤه
(IV)

* المعننى اللغوي:

 وأصبح بارئًا مـن مرضـه وبريئـا كقولك صحيحا وصـا وصحاحًا، وقد

أبراه الله من مرضه إبراء.
وقال الآخفشّ : يقال برئت العود وبروته إذا قطعته وبريت القلم بغير
همز إذا تطعته وأصلحته.
والبرية: الخلق وأصلها الهمز وقد تركت العرب همزها.
وقال إلفرّاء: وإذا آخذت البرية من البرَي وهو التراب فأصلها غيرُ



* وروده في القرآن الكريم:

ورد الاسم نلات مرات في القرَآن، مرة في قوله تعالى : هوأهُ اللَّلُ

( ( ( )
ال'ُمـماء
ITr



## * المعنى في حق الله تعالى:





 سمّي فاعله بارنًّا"(r).
وقال الشوكاني: البارئ الخالق، وقيل إن (الباريء) هو : المبدع
المحدث (r) .

وقال الخطابي: البارئ هو الخالق. ـم قال : إلا أنّ لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلقَ وقلّما يستعمل في خلقا السماوات والأرض والجبال فيقال: برا الله السماء كما يقال: برأ إلله الإنسان وبرا الْنَّمَ (8)
وقال ابن كثير : إلخلق هو التقدير، والبرء هو الفري وهو التنئ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئًا ورتبه يقلذر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل .
(1) اتفـسر ابن جريره (PV/TA).
(Y) اتنسير الانسطاهه للزجباج (ص (TV).
(r) (reح القديره ( (NT/ ) .


قال الشاعر يمدح آخر :

وقال الحليمي رحمه الله: وهذا الاسم يحتمل معنيين الحدمما :



 هو مبدعه، لكن على أنه كان عالمَا بما أبدع قبل أن يُبُدع، فكما وجب له عند الإبداع اسم البديع، وجب له اسم (الباريء).
والآخر : ان المراد بالباريء قالب الأعيان، اي: انه ألها البدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلت منها الأجسار الانيا المختلفة كما









الترتيب. پال'إسماء" (Y • Y).
 التي كانت لها فجاءت منها لا كهيئها، والاعتراف لله عز وْ وجل بالإبداع يتتضي الاعتراف له باللبرء، إذ كان المعترف يعلم به نفسه أنه منقول من

حال إلى حال، إلى أن صار ممن يقدر على الاعتقاد والاعتراف｜｜（1）． ويمكن أن نلخصن القول في معنى（الباريء）على وجوه： 1－أن（الباريء）هو الموجد والمبدع ، من برأ الله الخلق إذا خلقهم．وبهذا يكون آلاسم مشُابهًا ومرادفًا لـ（الخالق）． （الباريء）هوٌ الذي فصل بعض الخلق عن بعض، أي：ميز بعضه عن بعض، وأن أُصله من ألبرء الذي هو القطع والفصل ． r－أن（الباريء）يدل على أنه تعالى خلق الإنسان من التراب كماً
 التراب＂ ع－وهناك معنى رابع ذكره الزمخشري فقال：（الباريء）هو الذئي

 اختلاف ولا تنافر ولا نفص ولا عيب ولا خلل ، أبرياء من ذلك كله．楽 米 米




"-9
المصور
جل جَّلاله وتقدَّست أسماؤه
(11)
*
الصوّرَ بالتحريك : الميل ، ورجلٌ أصوّر أي مائل وصرُت إلى


 أي سقط "

* " ورود الاسم بالكتاب العزيز:





* المعنى في حق اللّ تعالى:

قال ابن جرير : المصور خلقه كيف شاء وكيف يشاه .


$17 v$
 شاء، إما إلى صورة حسنة وإما إلى صورة قبيخة أو إلى صوزة بعض

قراباته (1)
وقال الزجاج: المصورّ هو مُفَعًّ من الصورة وهو تعالى مصور مكل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه نعالى عن ذلك الك علوام كبيرج()
وقال ابن كثير في معنى قوله تعالى : \$ها الْخَالِقُ الْبَاْرئُ الْمُقْوِرْرُ [الحشـر : Y\&]: أي الذي إذا آراد شيئًا قال له كن فيكون على الصفة الثي
 [الانفطار : ^] ولهذا قالل: (المصور) أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده علنى

الصفة التي يريدها ${ }^{(r)}$.
وتال الخطابي: (المصور) هو الذي أنشا خلقه على صور مختلفة

 الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث حِلَّقِ : جعله علقةٌ ثم مضغةٌ ثم جعلها صورةً وهو التشكيل اللذي به يكون ذا صورة وهيئة يغرف بها ويا ويتميز بها
 وبهذا يكون معنى (المصور) :

1- أن (المصوزّ): هو الذي أمال خلقه وعدلهم إلى ال'أشكال

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



والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته والتي تتناسب مع مصالح الخلت ومنافعهم، وأن أصل (المصورّ) من الصوَرَ وهو الإمالة ورئ Y- أن (المصوّر) هو الذي أنشا خلقه على صور مختلفة، وهيئات متباينة، من الطول والقصر، والحسن والقبح، والذكورة والأنوثة، كل

واحد بصورته الخاصة .

(الخالت ـ الخلآق ـ الباريء ـ المصور) :
1- أخبر تعالى عن نفسه أنه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق،

 فكل ما سوى الله مخلوق محدث، كائن بعل أن لم يكن، وكل


وهذا قول الرسل جميعا واتباعهم، وخالف في ذلك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته وان لم يكن معدوماً أصلاك، بل لم يزل ولا ولا يزال، ولكن الكتاب يرد ذلك ويرفضه(1).



 (1) قال ابن تيمبن ني ادر• تعارض العقل والنقل (ITV/Y): وتد نقل غير واحد ان اول من ثال بقدم العالم من الفلاسنة هو ارسطو .

وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم (الخالق)، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم (الباري)، وذلك من كماله، ولا يجوز أن يكون فاقدًا لهذا




ومن جملة مخلؤقاته العباد وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا ولا يدل هذا على أن العبد ليس بفاعل على الحقيقة ولا مريد ولا مختار ، بل هو فاعل لفعله حقيقةً، وأن إضافة الفعل إليه إضافة حقى، وأنه يستوجب عليه المدح والذم والثواب والعقاب، ولكن لا يدل هذا أنه واقع بغير مشيئة الله وقدرته.




 الإمكان الذاتب!!



راجع "الططحاوية") (ص IYV) وانظر شرح ابن أبي العز الحنفي نقد أجاد والناد.


 أن الصناعات وأهلها! مخلوثة اهـ. والحلجيث إمناده صشيح، رجالــه ثقات وأبو =

شيء من الخلق لغير الله تعالى، فيكون شريكًا وندًا ومساويًّا له في نسبة

 جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا امججوس هذه الأمةه بل بل الم أردأ من المجوس من حيث إن المجوس أثبتوا خالِقَين، خالقًا للخَير وخالثًا للشُر، وأما مؤلاء فقد أشركوا جميع العباد في الخلق فقالوا هم يخلقون أفعالهمr، وخالفوا بذلك الكتاب والسنة وأهل الحق" (1). ع- خلق الها عظيم محكم فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله، فضلارُ

 تحد لجميع الخلق من الجن والإنس وغيرهم م




 ه- ولذلك حرم الله على عباده أن يصوروا الصور ذات ات الأرواح لما لما فيها من مضاهاة لخلق الله، أي تشبيه ما يصنعونه ويصورونه من الصور بما
 =


(r) هـــلم بشرح النوويه (11/11).

وبذلك تعلم حُرمة تصوير ذورات الارواح بما يسمى بـبالكاميراهل لان المضاهاة نكون ذيها =

وقد وردت احاديث كثيرة في توعد المصورين باشد العذاب كقولهُ

 يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقلد على ذلك فيستمر تعذيه. تاله الحانظ(r).

وجاء في الحلديب القدمي قوله تعالى : اومن أظلم ممن ذهنب ــ أي
 فتحداهم الخالق سبحانه بأن يخلقوا ذرة وهي النملة الصغيرة، زاد في التحدي بأن طلب منهم أن بخلقوا حبة أو سعيرة وهو من الجماد




 يدر، فقال: كم منه ذكورن وكم منه إنات، وهل تقوم بررقه؟ فلم يات
 من الأنثى، ورزق ما نحلق، وعلم مُّةَ بقائه وعلم نفاد عمره، قال اللهُ عز
=



وقد قسم النووي رحمه الله المصورين إلى ثلاثة أقسام:
I - من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهنا كافر
وهو أشدهم عذابًا.
ب - من فعل الصورة وتصد مضاهاة خلق الله تعالى واعتفد ذلك،
فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره.
ج - من لم يقصد بالصورة العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صا صاحب
ذنب كبير ولا يكفر كسائر المعاصي اهـ(1).
ו- وجود مذا الخلق العظيم المحيط بنا من كل ناحية دلبل على قدرة الخالق وعلى عظمته وكماله، فالإنسان يعجز في كئير من الأحيان عن معرفة جوانب كثيرة من الأرض التي يعيش عليها، مع أنها صغيرة جدًا إذا ما قيست بالنسبة لبقية الكون الفسيح المليء بملايين النجوم المضيئة والشُموس والاققار والتي بعجز عن حصرها أو عدّها، وهذا كله في السماء الدنيا، التي نوقها ست سماوات طباق، بعضها وليا فوق وفوقهن جميعًا الكرسي، ومن عظمة خلق مذا الكا الكرسي واتساع الساعه أنه يستوعب السماوات السبع والأرض جميعا، قال تعالى: وأوسع كرسيه
 فوق العرش، وهو جلت عظمته اكبر من كل شيء وأعظم. وبذلك تعلم ان خلق الإنسان ضعيف جدًا، إذا ما قورن بالسماوات

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1الحجة، في المحجة4 (ورتة } 17 \text { ب) . }
\end{aligned}
$$





V


 أنكم مخلوقون عبنًّا بلا قصد ولا حكمة لنا فيكمب، فتعالى الله أي ：： تقدس وتنزه عن ذلك ثّم ذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات（1）


 قال ابن كثير ：يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق－أليا بالعدل－ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين الـين الحسنوا بالحسني وأنه لم يخلق ذلك عبئًّا ولا لعبّا（r）．
وأبان تعالى عن هذه الغاية العظيمة بقوله ：هو وَوَا خَلَقْتُ الْجِنُ
 ［الذاريات：جه ov 0］．

米米 絭

$$
\begin{aligned}
& \text { الغافر - الغفور - الغفّار } \\
& \text { جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤهو الغعّ } \\
& \text { (Y|-Y*-19) }
\end{aligned}
$$

* المعنن اللغوي:



 ** ورود الأسماء في القرآن الكريم:
سمى الله نفسه بالغفور في إحدى وتسعين آية، وأما اسمه (الغفار) فقد جاء في خمس آيات، فعلم أن ورود (الغفور) في القرآن أكثر بكثير الثير من (الغفار) و(الغفار) أبلغ من هالغفور" وكلاهما من أبنية المبالغة.






الحديثه لا'بي عبيل (٪/


 [ص: דר].
 وأما الغافر فقد ورد مرة واحدة في القرآن وذلك في قوله نعالي:
 : معنى الأسماء في حت الهن تعالى : قال الزجاج : ومعنْن اللفَفْر في حقٌ الله سبحانه هو الذي يستُر ذنوبُ
عباده ويغطيهم بستره(1):

وقال الخطابي: فالغفار الستار لذنوب عباده، وألمسدل عليهم ثوبب عطفه ورأفته، ومعنى الستر في هذا: أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهرهٌ في عيونهم" (r)
وقال أبو عبيد: والمغفرة من الذنوب إنما مو إلباس الله الناس
الغفران وتغمدّهم به(r)
وقال الحليمي: (إلغافر): وهو الذي يستر على المذنب، ولا يواخذه
فيـشهره ويفضحه.
(الغافر) : وهو المبالغ في الستر، فلا يشهر المذنب لا في الدنُّا (1) اتفـير الأسماء، (ص (VA)



ولا في الآخرةة.
(الغفور) : وهو الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده، ويزيد

> عفوه على مؤاخذته(1).

وقال ابن العربي في (الأمد) : المسألة الثالثة في ترتيب مذه الأسماء الثلالثة، وفي ذلك ثلائة أقوال:
أحدها: إن غافراً فاعل من غَفَر، وإن قولنا هغفور" للمبالغة إذا تكرر، وإنّ آالْفَّاره أشد مبالغةً منه .

الثاني: إن قوله (غافر) بستره في الدنيا، وإن (غفوراً) بستره في
الآخرة، وإن (غفارًا) بستره عن أعين الخلائق، وعن أعين المذنبين، ليكون لكل لفظ فائدة يختص بها.

قال: والقول الأول هو أصح، وما بعده تحكم لا يشهد له لغة ولا حقيفة(1).

وقال السعدي: (العفو - الغفور - الغفار) : الذي لم يزل ولا يزال





وقال ابن القيم في الالنونة" :


$$
\text { ونقله البيهتي في ا|لا'مهماءا (ص } 00 \text { - 70). }
$$

(r) اتـــير الكريم' (

وهو النَفُورُ فلو آَتَى بقُرابها

:
1-1 وصف الله سبحانه نفسه بأنه غفار وغفور للذنوب والخطايا والسيئات لصغرها وكبيرها، وحتى الشرك إذا تاب منه الإنسان واستغانفر




فههما عظمت ذنوب هذا الإنسان فإن مغفرة الله ورحمته أعظم من
 وقد تكفل الله سنحانه بالمغفرة لمن تاب وآمن، قال تعالى : وَإِنْيّي
 بل من فضله وجوده وكرمه أن تعهد بأن يبدكّ سيئات المذنبين إلى


 بحجة أنَّ الله غفور زحيم، فالمغفرة إنما تكون للمألئين الأوّابين، قال



فاشترط تبدل الحال من عمل المعاصي والسيئات إلى عمل الصالحات والحسنات لكي تتحقق المغفرة والرحمة. وقوله تعالى:
 الشرك حتى الوفاة لا غفران لذنوبه لأنه لم يبدل حسنًا بعد سوء، وكذا




 فلا بد من الأخذ بالأسباب المؤدية إلى المغفرة، وأما إن مات وهو مقيم على الكبائر من غير أن يتوب فإن مذهب أهل السلا السنة والجماعة أنه ليس له

 شاء عذبه في النار بعدله، ثم يخرجه منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، نم يدخله الجنة وذلك للموحدين خاصة .
 ورحمة عظيمة للعباد، لأنه غني عن العالمين، لا يتفع بالمغفرة لهمّ، لأنه سبحانه لا يضره كفرهم أصلاً، ولا يغغر لهم خونا قوي عزيز، قد قهر كل شيء وغلبه ولا يعجزه شيء فيء في الأرض ولا ولا في السماء وقد نبه الله عباده إلى هذا الأمر في القرآن الكرئ



# الفرق بين العفو والغفران: 

قال بعض العلماء: : إن الغفران سِرْ لا يقع معه عقاب . والعفو إنما يكون بعد وجود عذاب وعتاب" (1) * * *
(1) الكتاب الا'سنى ورةة (Y^\ ب) وفيه نظر! وسياتي الكلام عليه في (العفو). 11.

القَاهِر - القَهَّار
جلَّ جلاله وتقدَّست أسماوْ ها
(rrıry)

* المعنى اللغوي:



مقهورين"
وقال الزجاج: التهر في وضع العربية : الرياضةُ والتذليل ، يقال : قَهَر فلان الناقة : إذا راضها وذللها
: وروده في القرآن العظيم :





 الْقَهَّارِهِ

## 茧 معنى الاسمين في حق الش تعالى :

قال ابن جرير : (القاهر) المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم ،
 قاهر شيئًا آن يكون مسْتعليًا عليه ، فمعنى الكعلام إذاًا والشّ الغالب عباده المذلل لهم ، العالي:عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم ، فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه" الـ
وقال ابن كير : وهو (القاهر) فوق عباده أي : هو الذي خضضت له
 الخلائق وتواضغت لِّظمة جلالله وكبريائه وعظمته وعلوه ومُدِرْته غلى الأشياء ، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه(1) ولـ وقال الخطابي: (القهار) : هو الذذي قهر الجبابرة من غُتاة خلقه بالعقوبة وتهر الخلق كُكَّهم بالموت(r)
وقال الزجاج: والله تعالى قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالاتِ على وحدانُتِه وقهر جبابرة خلمِه بعزِ سلطانه وتهر الخلقُ كلَّهم بالموت(1).

وقال الحليمي : (القاهر) ومعناه: إنه يدبر خلقه بما يريد ، فيقع في ذلك ما يشق ويئقل ويغم ويحزن ، ويكون منه سلب الحياة أو نقضص


(£) اتفسير الاسمماء" (ص ^M) .
وقال ابن القيم في (القهار) : آنْ يَهَهر ولا يُهْر بحال(1).

 * آثار الإيمان بهذين الاسمين :

1 - إن القهار على الحقيقة هو الهّ وحده سبحانه ، هو تهر وغلب عباده أجمعين ، حتى إن أعتى الخلق يتضاءل ويتلاشى أمام تهر الله وجبروته ، فها هو الموت اللني كتبه الله على عباده لا يستطيع الخلق رده الـي أو دفعه عن أنفسهم، ولو أوتوا من القوة والجيروت ما الوتيا أوتوا، وقد ذكر الها الها



 ومما تهرهم به أيضاً : الأمراض والمصائب والنكبات التي لا

يملكون ردّها عن انفسهم.
وما أحسن تول من قال : القهار الذي طاحت عند صولته صولة المخلوقين ، وبادت عند سطوته قوئ الخلائق أجمعين ، قال تعالى :
 عند ظهور هذا الخطاب وأين الأنبياء والمرسلون ، والملائكة المقربون (1) (1'المنهاج" (Y / Y (1) وذكره في الأسماء التي تتبع إبُبات التدبير له دون ما سواه ، ونقله
البيهفي في 3|لأسماءه ( ص (7).

في هذا العتاب ، وأين أهل الضلال والإلحاد ، والتوحيد والإزشاد ؛،
 النفوس ، وتبددت الأروأح وتلفت الأجسام والأشباح ، وتفرقت الأوصال ، وبقي الموجود الذي لم يزل ولا يزال(1).


 [لالعران: [ITV].
 بالظلم وادفع إليه حقه ، وخص اليتيم لانه لا ناصر له غير الله تعالئ، ؛


 النعمة العظمى ، ومي ما مَنَّ الله عليه من الرسالة والنبوة والخُلة والمحبة والعلم والحكمة ، فأوجب عليه أن يُظْهِ ذلك ويُشِيعه ويحدت به ، ويُعِلْم الجاهل غيَّ مُمتنٍ عليه ولا مُتطاول ولا قاهر له.
وكذلك تال معاوية بن الحكم السلمي: افبابي هو وامي ، ما رأبي
 شتمنيه الحديث خرّجه مسلم" (1).
وقريء (\$ألا تكهر ه بالكاف وهي قراءة عبد الله بن مسعود ، قال
الكسـاني: كَهرَهُ وتَهَرْهَ بمعنىن(1).
 صفة العلو لله سبحانه على عباده ، سواء علو پالمكانة والرتبةه أو علو الالمكان والجهة" وقد تظافرت أدلة الكتاب والسنة عليه - أي الثاني -
 فِي السَّاءَ هِ [الملك:
ع- أنه سبحانه هو الذي قهر الخلق جميعا على ما أراد(r).
0-0 إن الله هو القهار المستحق للعبادة والاللوهية وما سواه من الآلهة فإنما هي مخلوقات عاجزة مفهورة ، لا تملك أن ترد الضر عن نفسها فكيف تقهر غيرها ، وبهذا جادل نبي الله يوسف
 [يوسف: 9 ] فبين لهم أن آلهتهم متعددة متفرقة ، والعابد لها متحير أئها يرضي ، وأيها مسخرة ومقهورة لله وفي قبضته ، وليس لها من الاللوهية



سُطْاَن

*     *         * 


(Y) وساتي الككلام على والعُلُول عند الككلام عن اسماثه ( العلي ـ الأعلي - المتعال) في الجزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى (r) وهو من معاني هالجبَّارها وند تقدم الككلام عليه.

الوَهَّابِ
جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه
( Y )
"





* وروده في الكتاب العزيز :

ورد الاسم نلاث مرات في القرآن الكريم ، مرة في سوة آل عـلا عمران


إنُكَ أَنْتَ الْوْهَّابَا




: معنى الاسم في حق النَ سبحانه :



أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق كتابك ورسلك.

وقال : الوهاب لمن يشاء من خلفه، ما يشاء من ملك وسلطان ونبوّة. وقال : إنك وهاب ما تشاء لمن تشاء ، بيدك خزائن كل شيء تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت"(1).

وقال الخطابي : : (الوهاب) : هو الذي يجود بالعطاء عن ظظه يد من غير استابة(() أي : من غير طلب للثواب من الحد .
وفال الحليمي : (الوهاب) : وهو المتفضل بالغطايا المنعم بها لا لا عن استحقاق عليه(r)

وقال النسفي: (الوهاب) : :الكثير المواهب المصيب بها مؤاقعها
 وقال ابن القيم في (النونيةه) : وكذلكَ الومَّابُ من أسْمائهِ فانظر مَوَاْمبَهُ مَدَى الأزمانِ
 ** آّار الإيمان بهذا الاسم : ا- إن الوَهَّاب هو الله وحْهه ، بيده خزائن كل شيء ، اللذي لـ


(0) صالنونيةه (Y/ צ/ru).


 قال ابن كثير : يخبر تعالىى انه خالق السماوات والآرض ومالكهما
 يشاء ، ويمنع من يشاء ، لا مانع لما اعططى ، ولا معطي لما ما منع، وانه انه يخلق ما يشاء . ثم قال : فجعل الناس اربعة أقسام منهم من بعطيه البنات ، ومنهم من يعطيه البنين ، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً وإناياًا ، ومنهم من يمنعه هذا وهذا ، فيجعله عقيمًا لا نسل له ولا ولا ولد
 أي : على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك" (1).
فالله سبحانه يهب ما يشاء لمن يشاء ، لأنه مالك الملك وأما العباد

 r- الفرق بين هبة الخالق والمخلوق:
 لصاحبه نهو واهب ، ولا يستحق ان يسمئ وهاّباّ إلا من تصرفت مواهبةٌ في أنواع العَطَايا فكثرت نوافله ودامت ، والمخلوقون إنما يملكون ألا




- (1) ${ }^{(1)}$

وأكثر الخلق إنما يهبون من أجل عوض ينالونه ، كأن يهن لأجل أن يملج بين النناس ، أو يهب من أجل الثواب في الآخرة(٪) .
r- النبوة والكتانب هبة من الله يختص بها من يشاء من عباده ، وقُ أنكر أقوام الرســـل :هذا الا'مـــر فـحكــى الله عــن قوم صالـع عليه



 الْوَهَّابِ هُ [ص: 1 ـ 4 ].

يقول ابن خجرير رحمه الله: ایقول تعاللى ذكره أم عنل هؤلا: المشركين المنكرين و'حي الله إلىي محمد خزائن رحمة ربك يعني مفاتيح رحمة ربك يا محمل ؛ العزيز في سلطانه ، الوهاب لمن يشاء من خلقنه ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة ، فيمنعوك يا محمدل ما من" الله به عليكك من الكرامة ، وفضيّلك به من الرسالة|(r)






19.





 ليس لهم نصيب من الملك بل الله وحده هو المالك للملك الذي بهب ما يشاء لمن يشاء.
وقد دعا سليمان عليه الصلاة والسلام ربه : وَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وهَبْ



 [ص: דז: -

سخر الله له الريح التي تجري بأمره حيث أراد أي : تحمله حيث شاء ، والشياطين التي تعمل له ما يشاء من تمائيل ومحاريب وتصور وقدور وجفان ، ويغوصون في البحار يستخرجون له اللآليء . فيا له من








وقد مرّ قريبًا كلام ابن كثير ：عليها ．
وقد وهب الله ：سبحانه بعض الأنبياء الذرية بعد كبر السن ووهن العظم：قال تعالمي عن إبرامهم عليه الصالاة والسلام ：الْحَمْدُلَّلَّلْ الّْبي

 وكانت امرأته عاقر｜＇أِضًا كما بين الله ذلك في مطلع سورة مريم ، لكن ذلك لم يمنع زكريا عليه الصـلاة والســلام من الطمع في هية الله


 بيحيىن عليه الصالاة والسلام فسبـحان الكريم الوهّاب ．

溇 㫧 米
＝ من الكلل فلم نكن إن شاء الله به رغبة في الدنيا ، ولكـن إرادة منــه أن بعلم متزلته




الرَّاَّق - الرَازَق

جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه
(YY،YO)

* المعنى اللغوي:


يوضع موضع المصدر ، والجمع اررات ، والرَّآَق من البنية المبالغة").
* " ورود الاسمين ني القرآن الكربم :




[الجمri: 111]
* معنى الاسمين في حق الش تعالم: :

قال ابن جرير : هو الرزَآت خلقه المتكفل بأقواتهم"(r).
قال الخطابي: هو المتكفل بالررق والقائم على كل نفس بما يفيمها

194
 دون كافر ، ولا وليًا دون عدّو ، يسوقه إلى الضعيف الذي لا حَيْلَ له ؛ ؛


 وقال الحليمي فيي معنى : (الرازق) : المُفِيضُ على عباده ما ما ملم يجعل لأبدانهم قوامًا إلا به ، والمنعم عليهم بإيصال حالجتهم من ذلك إنيهم ، لثئلا تتنغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم ولا يفقدوها أصلً لكقدهم إياه.

الموسع له
قال ابن الأثير : (الززاق) : وهو الذي خلق الأرزاق وأغطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهمبح
وقال السَّعدي: (الززاق) لجمفيع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، ورزقه العباده نوعان:
ا- رزقٌ عام شمل البر والفاجر ، والأولين والآخرين وهو: رزق
الأبدان.







Y- ورزق خاص وهو [رزق] القلوب، وتغذيتها بالعلم والإيمان. والرزق الحلال اللذي يعين على صلاح اللدين ، وهذا خاص

بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته(1) .
وقوله قريبٌ مما ساقه ابن القيم في (النونية)" :










ورسوله محمد
والنوع الثاني: الرزق المعد للابدان ، واللّا تعالى هو رازةه، لكنه يساق إلى الأعضاء ،


 قالوا: الحرام ليس برزة ، نسروه تارة بمملوك ياكللد المالك، وتارة بما بالوا لا يمنع عن

 فيكون مصطدهًا للقرآن ! لانه يمتضي أن تكون كـل دابة مرزوتة ، ولا ينغعهم زعمهم =

## /آلار الإيمان بهذانين الاسمين :

1- إن المتفرد بالكرز هو الشه وحده لا شريك له ، قال عز و وجل :


 مُبْبِنٍ

ينبه الله عباده إلى الاستدلال غلى توحيده وإفراده بالعبادة، أنه سبحانه عو المستقل بالخلق وألرزق لا يشاركه أحد في ذلك ، وإذا كان كذلك الا فليفرد بالعبادة ولا يسرلك به غيره من الأصنام والأنداد ، ولهـا
 البيان عن عبادة الله وحذه.

وقد أنكر اله على المشبركين عبادتهم للاونان والأصنام مع أنها لا



ارتكابه من غير ضرورة:









 [الشحل:

فأخبر تعالى أنها لا تملك لهم رزئا ولا تستطيع ذلك نم قال سبحانه:

 أنه لا إله إلا هو المتفرد بالخلق والرزق وأنتم بجهلكم تشركون به(1).






 ويسقيكم وياتي بأتو اتكم إن أمسك ربكم رزقه الذي يرزقكم عنكمب"


 r- إن الله عز وجل متكفل برزق من في السماوات والأرض، قال

 [العنكبوت: • 7] . قال ابن كثير : إي : لا تطيت جمعه ولا تحصيله ، ولا
 وييُنره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذّر فلّ في

قرار الأرض والطير فين الهواء، والحيتان في الماء" (1) .
ץ- قال القرطبي: والفرق بين القُوت والرزق، أن القوت ما به قَوْام
البُنُة مها يؤكل ويقع بهُ الاغتذاء.
والرزق كل ما يلخحل تحت مُلكُ العبد: مما يؤكل ومما لا يؤكل؛ وهو مراتب أعلاها ما يغذي.
 ابن آدمَ مالي ماللي! ! وْهل لك من مَآلك إلا ما أكلتَ فأفنيت، أو لَبِّتِ
 وفي معنى اللبلاس يدخل المركوب وغير ذلك مما ينتفع به الإنسان، والقوت رزق مخصوص،، وهو المضمون من الرزق الذي لا يقطعه عجز؛ ؛

 ع- وكل ذلك بـال ثقــل ولا كلفـة ولا مشقة، قـال الطحــاوي


 فهو في الموضع الثاني مع اختلاف في أوله.
 ( ( ) (العقيدة الطحاويةه (ص 1Y0)

ينقص ذلك من ملكه شيئًا، كما جاء في قوله تعالى في الحديث القدسي: ایا عبادي لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم قاميا صعيد واحد ، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما مندي

0- إن الله سبحانه لم يختص برزقه من آمن في الحياة الدنيا ، وإنما

 الْْزَيزُ هُ الثنورى: 19]. وعن أبي موسى الأشعري قال قال النبي
 ومعناه أن الها سبحانه واسع الحلم حتى مع الكافر الذي ينسب له

الولد فهو يعافيه ويرزةه.
7- إن الهله سبحانه متحكم في أرزاق عباده فيجعل من يشاء غنبّا كثير الرزق، ويقتر على آخرين ، وله في ذلك حكم بالغة. قال تعالى : هو واَللّهُ

 قال ابن كثير : الي: خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر(r) فمن العباد من لا يصلح حاله إلا بالغنى فإن أصابه الفقر فسد حاني




ولو اعطامم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان



كثرة الرزق في الدنيا لا تدل على محبة الله تعالى ، ولكن الكفار





فظن الكفار والمتزفون أن كترة الآموال والأولاد دليل على محبة الله








وبين تعالى أنهم يرضون بالحياة الدنيا وأرزاقها ويطمئبون إليها ويفرحون بها لأنهم لا يرجون بعثًا ولا حسابًا، غافلين عن الآلخرّة
 r..

وأهوالها. قال سبحانه:






بعوضة ما سقى كافرَا منها شَربَةَ ماءاء|"(1).







أصبُعه في اليم فلينظر بم يرجع|(1).
 من حديث عبل الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل مرنوعًا ، وعبل الحميل ضمغفه غير واحد ولكن للحلديث طرت منها:


 صالع مولى التو امة عن البي هريرة مرنوتًا، وصالع صهدوت اختلط فالحليث صصيت
 (Y) رواه مسلم (YیA) عن المستورد بن شـلاد. Y. 1
^- إن تقوى الله وطاعته سبب عظيم للرزق والبركة فيه . قال




 لا يَخْتسبُ

 [إيراهمي: :7v].
4- والعكس صحيح أيضًا فإن المعصية تنقص الرزق والبركة، لأن ما

 قيل : الفساد في البر القحط وقلة النبات وذهاب ألبركة ، والفسساذ في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم. وقيل: هو كساد الأسعار وقلة المعاشن. . الصالحين وخلق فيها ما لا عين رأت ولا أُدن سمعت ولا
 به الجنة كقوله تعالى:


r.Y


فهو أحسن الرزق وأكمله وأفضله وأكرمه، لا ينقطع ولا يزولوهو إِنَّ

اللهم ارزقنا جنتك و رضوانك وأنت خير الرازقين•

*     *         * 

(الفتَّاح"
جل جَّلاله وتقدسَّت أسماؤه
(YV)
|
الفتح نفيض الإغلاق ، والفتح : النصر ، والاستفتاح طلب النصر




 ألا من مُبْلغٌ عمرًا رسولا

والفتاح من أبنية المبالغة(1).
*) وروده في القرآن العظيم:




 (1) (TTrv/0)، والاسعر الجعفي: شاعر جاملم.

## * معنى الاسم في خق الها تعالى :

قال قتادة رحمه اللهّ : افتح بيننا وبين قومنا بالحق ، اقضِ بيينّا وبين قومنا بالحق"
وقال ابن جرير رجمه الله فى تفسير الآية السابقة : احكم بينا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا حيف ولا ظلم ، ولكنه عذلٌ وحق، وأنت خير الفاتحين يعني: خير الحاكمين" الا
وقال في موضع آخر : وهو الفتاح العليم ، القاضي العليم بالقضاء بين خلفه، لأنه لا تخخفى عنه خافية ولا يحتاج إلى شهود تُعرْهُ المّحق من المبطل (")"
وقال الزجّاج : ؤوالله تعالى ذكره فتح بين الحق والباطل فأوضح
الحق وبينَّه وأدحض الناطل وأبطله، فهو الفتّاح (r)
وقال الخططبي رحمه الله : (الفتاح) : هو الحاكم بين عباده . : وقال:





(1) أخرجه ابن جرير في التُبـير (r/q) وإسناده صحتح


$$
\begin{aligned}
& \text { الالالوسي (10/9) }
\end{aligned}
$$



اليهيهي فى الالاسماءاه (ص זT).

وهو ما نظمه ابن القيم في پالنونية" :


 و على هنا يكون معنى الاسـم:
1- (الفتّاح) : الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل، بأحكامه الشرعية والقدرية.
r- أنه يفتح لهم أبواب الرحمة والرزق وما انغلق عليهم من الأمور . r- أنه بمعنى الناصر لعباده المؤمنين، وللمظلوم على الظالم، وهذا

يعود إلى الأول.

* آثّار الإيمان بهذا الاسم:

1- الله سبحانه هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة بالقسط والعدل، يفتح بينهم في الدنيا بالحق بما أرْسَلَ من الرسل، وأنزل من الكتب.

 الجملة، لكّلا يستأصل المقتدرون المستضعفين في الحال . ويدل علي الجزاء العدل على أعمال الجوارح والقلوب في المآل، ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) اتيسير الكريم" (Y/0 Y/ Y). } \\
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

ويتضمن ذلك أحكامًا وأحوالاً لا تنضبط بالحدٍ، ولا تحصى بالعد. وهذا الاسم يختصى بالفصل والقضاء بين العباد بالقسط والعدل، وفد حكم الله بين عباده في الدنيا بما أنزل من كتابه، وبيّن من سنة الِّة رسولهِ،
 فأجره على الله، والحاكم في الحقيقة هو الله تعالى، وإلى وإن خكم بغير



Y- Y الآخرة ويفتح بينهم بالجق والعدل، وقد توجهت الرسل اللى الله الفتّاح سبحانه أن يفتح بينهم وبين أقوامهم المعاندين فيما حصل بينهم من الخصومة والجدال.





وقد استجاب الله" سبحانه لرسله ولدعائهم ففتح بينهم وبين أقوامهـم بالحق، فنجى الرسل وأتباعهم وأهلك المعاندين المعرضين عن الإيمان بآيات الله وهذا من الحكم بينهم في الحياة الدنيا .
(1) מالكتاب الا'سنى" ورقة (ף • ז أ - خ • ب ب).
(1) ( ( الحجج القامرة رتهديدفم الرسل بالرجم بالحجارة والتُتل .
r- وكذا يوم القيامة فإن الشه سبحانه هو الفتّاح الذي يحكم بين
عباده فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا.

 فيتبين الضال من المهتدي ، وهو سبحانه لا يحتاج إلى شهود ليفتح بين خلقه ، لأنه لا تخفى عليه خانية وما كان غائبًا عما حدث في الدي الدنيا



 وقد سمى الله يوم القيامة بيوم والفتح" في قوله سبحانه : وَّ قُلْ يُومْ
 ع- إن الله سبحانه متفرد بعلم مفاتح الغيب التي ذكرها في قوله



 قال الثرطبي: مفاتح جمع مفتح هذه اللغة الفصيحة ويقال مفتاح،
 على البيت، أو معورلا كالنظر، ثم فال : وهو في الآية استعارة علىي التوصل


إلىى الغيوب كما يتوضل في النُاهد بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان. ولنذلك قال بعضهـم : هو مأخوذ من قول الناس افتح علي" كذا ، أي : أعطني أو علّمني ما أتوصل إليه به ، فالله تعالى عنده علم الغِيب وبيده الطرق الموصلة إليه لУ يملكها إلا هو فمن شاء إطلاعه عليها أظلعه ومن شاء حجبه عنها حجبه، ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله بدليل قوله تعالى :


 المحسوسات والمعقولات ، والله سبحانه هو „الفتًّا"، لذلك، "فيفتح ما
 ويسهل مطلبًا وكل ذلك يسمى فتحًا ، لأن الفقير المتغلَّق عليه باب رز رقه فَيُفتح بالغنى، وكذلك المتحاكمان إلى الحاكم ، يتغلّق عليهما وْجه الحكم فيفتحه الحاكم عليهما، ولنلك سمى الحاكم فتّاحًا لأنه يحل ما ما استغلق من الخصوم، تقول: افتح بيننا ، أي : احكم ، ومنه قول


0- إن الفتح والنصر من الله سبحانه فهو يفتح على من يشاء ويخذل من يشاء، وقد نسب الله الفتوح لنفسه، لِينبه عباده على طلب النصر والفتح منه لا من غيره، وأن يعملوا بطاعته وينالوا مرضاته، ليفتح عليهم
 وهو خطاب لرسوله الأمين

 (1)ITIT: الْمُوْمْنِين)

1- إن الله بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض . قال سبحانه:





فلو فتح الله المطر على الناس فمن ذا الذي يحبسه عنهم، حتى لو أدى المطر إلى إغراقهم وإملاكهم مثلما حدث لقوم الموم نوح عليه الصـلاة والسلام، فقد وصلت المياه إلى رؤوس الجبال، فما استطاعوا أن يردوها عن أنفسهم، ولوحبس عن عباده القطر والنبات سنين طويلة لما

 V V وقد يفتح الله سبحانه أنواع النعم والخيرات على الناس استدراجًا




^- ومما يفتحه الله على من يشاء من عباده الحكمة والعلم والفقه في الدين، ويكون ذلك بحسب التقوى والإخلاص والصدق، ولذا تُجد أن نهم السلف أعمقُ وعلمهم أوسع ممن جاء بعدهم وِّ وأَتَقُوا اللُّهُ



قال القرطبى : وهذا الفتحُ والشرح ليس له حدٌ، وقد آخذ كل مؤمْن منه بحظ، نفاز الأنبياء بالقسم الأعلى، ثم من بعدهم الأولياء، ثـم العلماء، ثم عوام المؤمنين ولم يخيب الله منه سوى الكافرين .
 على النبي (1) ملى النبي



المقبري عن ابي هريرةً مرزوغًا بـ.

تالْ الحاكم: على شرطهما واونره النمبي.

شاهد من هديث ابي تحميد وابي المبد:


 أبواب رحمتك، ولذا خرج فلفل: اللهم إني أسالك من نضلك، . وإناده صـيح.
"العَكِيم - العَالم - العَكَّامَّ"

جلَّ جَاله وتقدَّسَّ أسماؤه
( H •, YQ، YA)
** المعنى اللغوي:
العلم : نقيض الجهل، عَلَمَ علمًا وعكَّمَ هو نفسه ورجل عالمِ وعليمُ من قوم علماء، وعَالَّم وعلاَّمة إذا بالغت في وصفه بالعلم، أي : عالمُ جدًا . وعَلمتُ الشُيء : عرفته وخبرته ، وعَلَمَ بالشُيء : شَعَر به . والعليم

على وزن فعيل من أبنية المبالغة(1).
半 ورود الأسماء في القرآن الكريم:
ورد اسمه (العليم) في مائة وسبعة وخمسين موضعاً من الكتاب منها :

[البقرة: rr].
.



 rir



أما (العالم) فقد ورد هذا الاسم في القرآن ثلاث عشرة مرة منها:





 ما (العلام) فقد وزد هذا الاسم في أربعة مواضع وهي :





 ** المعنى في حق النّ تعالى:
قال ابن جرير : إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما ڤد

وقال: إن الله ذو علم بكل ما أختته صدور خلقـه من إيمــان وكفر، ،

وحق وباطل، وخير وشر، وما تستجنه مما لم تجنه بعد"(1).

 علئ بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم ولذلك قال سبحانه:

قال ابن منظور رحمه الله: فهو الله العالم بما كان وما يكون

 السماء، أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهر هان، دقيقها وجليلها، على أتمٌ الإمكان(ا)
وقال السعدي: وهو اللذي الحَاطَ علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبال والعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفىن عليه شيء من

الأشياء ${ }^{\text {(8) }}$
وهو ما نظمه ابن القيم رحمه الشه في (النونيةه:
وهو العَليمُ أحَاطَ عِلمًا بالذي في في الكَونِ من سِرِّ ومن إعلانِ


(Y) آشان الدعاء (ص OV) وأخرج ابن جرير (19/ir) عن سعيد بن جبير كنا عند ابن عباس فحدًّ حدييًا فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوت كل ذي علم عليم. فقال ابن ابن

(؟) اتيسير الكريم" (٪\&/0) .

 " آثار الإيمان بهذه الاسماء \# العليم ـ العالم العلآم" :
1- إبّات العلم ألتام الكامل الشامل لله وحده ، ولا يشابهه أحد من
هخلوقاته في كمال علمه :
وتند أثبت الله عز. وجل لنفسه العلم الكامل الشامل في آيات كثيرة


.
ففي هذه الآيات إبّات علمه بكل شيء من الأشياء، دقيقها وجليلها،




وقد أنكر بعض الفلاسفة ومن تابعهم كابن سينا علمه تعالىى بالجزئيات، فقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي لا جزئي، وقد زود شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في كتابه (ادرء تعارض العقل 'والنقل") "
 الأشياء علىى وجه كللي لا جزئي، فحقيقة قوله إنه لم يعلم شيئًا من الموجودات، فإنه ليسن في الموجودات إلا ما هو معيّن جزئي، واللكليات إنما تكون في العلم، لاسيما وهم يقولون: إنما علم الأشياء لأنه مبدؤها (Y) (Y) (Y) (Y) (Y)

وسببها، والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب، ومن المعلوم أنه مبدع للامورر المعينّة المشخخصة الجزئية، كالأفلاك المعيّنة والعقول المعينة، وأول الصادرات عنه - على أصلهم - العقل الأول، وهو معين، فهل يكون من التناتض وفساد العقل في الإلهيات أعظم من مذا؟؟"(1)"


منكري علمه تعالئ بالجزنيات، قال: وذلك من وجوه: أحدها: كمال حمده، وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شينّا من العالم وأحواله وتفاصيله، ولا عدد الالفلاك، ولا عدد النجوم، ولا بطيعه ممن يعصيه، ولا من يدعوه ممن لا يدعوه


المعبود، والرب المدبر من أن يعلم عابده ويعلم حاله

الرابع: إبُبات ملكه، فإن ملكا لا يعرف أحدًا من رعيته البتة ولا شيبنًا
من احوال مملكته ألبته، ليس بملك بوجه من الوجوه. الخامس: كونه مستعانًا .
السادس: كونه مسئولا أن يهدي سائله ويجيبه . السابع : كونه هاديًا الثامن : كونه منعماً .
التاسع: كونه غضبانًا على من من خالفه . العاشر : كونه مُجازيًا، يُدين الناس بأعمالهم

فنفي علمه بالجزئيات م.



وكيف لا يحيط تغالنى علمًا بكل شيء وهو قد خلق كل شيء وأَأَا

فقتح الله من رمئ ربه بالجهل وعدم العلم وهو يأنف أن يوصفِ بشيء من ذلك.
كا ب- إن الهل سبحانه لكمال علمه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ، أي : أنه سبحانه يعلم الأمور الماضية التي وقعت، المانِ والأمور المستقبلة التي مل تقع بعد، ويعلم الأمور التي لن تقع لو فرض
 وهو معتقد أمل السنة والجماعة ، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

 مِنْهُمْ أَجْمْعِنَ







 [المزمل: •r] أي : علم أله أنكم لن تستطيعوا القيام بما أمركم به من قيام

الليل ، لأنه سيكون منكم مرضى وآخرون يجاهدون في سبيل الله وآخرون مسافرون في الأرض يبتغون فضل الله في المكاسب فقوموا من الليل بما يتيسر .
 [النتح:



 في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة ، ونبرأ النسمة ، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله

 r- وقد خالف في ذلك القدرية - قبحهم الله - فقالوا إن الله لا يعلم الأمر 'قبل وقوعه وإنما يعلمه بعد وقوعه، وقد حدث القد القول بهد بهذا في
 قال في القدر معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين

 المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شُمنا فظنتّت أن صاحبي سَيكِلُ الكلام إلي" فقلت: أبا عبد الرحمن ! إنه قد

ظهر قبلنا ناسٌ يقرعون القرَآن ويتَقَفَّرون العلم وذكر من شانهم وانْمَم




علم من الله تعالئ، وإنما يعلمه بعد وقوعه، أي أن الله أمر العباد ونهاهم
 النار حتى فعلوا ذلك، فعلمه بعد ما فعلوه(").
ع- إن الخلت لا يُحيطون علمًا بالخالق، أي : لا يعلمون شيئًا من ذاته
وصفاته إلا ما أظلعهم الله سبحانه عليه، عن طريق رسله وكتبه المتزلة.

 0- وعلى وجه أعم، أنهم لا يعلمون شيئًا من المعلومانت، إلا إلا بتعليم الله لهم، فكل وكل علم شرعي وقدري فمرجمه إلما المي اللّه العليم


 [البقرة:






وقال مخاطبَا نبيه وَهِّ⿰亻⿱丶⿻工二又





 وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن أصل ومنشا كل كل علم إنما هو من الله جل ثناؤه سواء كان شرعيًا أو دنيويًا． چ－قلة ما بأيدينا من العلم بالنسبة لعلم الله تعالى： ومع كثرة المعلومات التي تعلمها بنو آدم وتشُعبها، إلا انْها قليلة جدًا


وفي قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام：الفلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة أو
 مثلَ ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر ．．．｜＂）＂． v الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق： علم الله جل ثناوه لا يعتريه نقص أبداً، من نسيان أو جهل الونل، أو علم ببعض أمور الخلق وجهل بغيرها لا




وهو سبحانه لا يشغله علم عن علم ، كما لا يشغله سمع عن سمع، وأنتى للمخلوق مشل هذه الصفات ، فهم يولدون جهلة لا يعلفون


فعلمهمم قل سبقه الدجهل، والله سبحانه كان وما زالل عليمًا لم يسبت


تقوله المبتلدعة تعالني الله عن ذلك علوًا كبيراً
واقرأ معي ما يقوله الخطلبي رحمه الله عن علم اللخلق • يقول : والآدميون - وإن كانوا يوصفون بالعلم - فإن ذلك ينصرف منهم !اللى نوع من المعلومات دون نوع ، وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال ؛ وقل تعترضهم الآفات فَيَخلُفُ علمهمم الجهل ، ويعقُبُ ذكرهم النسيانٍ وقد نجدل الواحد منهنم عالُمًا بالفقه غير عالم بالنحوو ، وعاللمًا بهما غيرَ عالم بالْحساب والطب ونحو هما من الأمود، وعلم الله سبحانه غلم







 YY

قال الألوسي رحمه الله：وما في الإخبار يحمل على بيان البعض المهم لا علئ دعوين الحصر، إذ لا شبهة في أن ما علا عدا الخمس من المغيبات لا يعلمه إلا الله تعالى＂）
فعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصر في هذه الخمس فقط．

ومن زعم أن أحدًا يعلم الغيب غير الله سبحانه فقد كفر بالآيات السابقة．

عن عائشة رضي الهُ عنها قالت：ومن زعم أنه ـ تعني النبي

类 米 米
（1）（1vi／v）（
（Y）الجزء الاخير من حديث رواه مسلم（IVV）．

( H )
萝 المعنى اللغوي :


 والسميع على وزن فعيل من أبنية المبالغة.
قال الزجاج: ويجيء في كلامهم: سمع بمعنى أجاب"(1). "ش ورود الاسم بالكتاب العزيز:
ورد الاسم في الكتاب العزيز خمسًا وأربعين مرة منها قوله تعالىّ:






rro

## : معنى الاسم في حت الهّ تعالىى :

 يقول جل ثناؤه واصفًا نفسه بما هو به، وهو وهو يعني نفسه: السميع لما تنطق به خلقه من قول(i) .
قال ابن كثير رحمه الله: السميع لا'قوال عباد(r).

وقال الخطابي رحمه الله: : (السميع) بمعنى السامع، إلا أنه أبلغ في
 وهو. الذي يسمع السر والنجوي،، سواء عنده الجهر والخفوت؛ والنطق والسكوت.


(Y) ابن كير (Y / (Y ).
(r) طرف من حديث صصيع دراه أنس وعبد الشا بن عمرر رابومريرة رضي الشا عنهم، الما خدبث أنس نله طريقان:








 الاول: أخرجه الزرمذي (ro84) من طرين البي بكر بن عيان عن الأعسن عن عمرو =

$$
\begin{aligned}
& \text { قول المصلي: "اسمع الهّ لمن حمدهه|"(1). }
\end{aligned}
$$

قال ابن القيم: \#فعل السمع يراد به أربعة معان :
أحدها : سمع إدرالك ومتعلقه الأصوات . الثاني : سمع فهم المه وعقل ومتعلفه المعاني . الثالث : سمع إجابة وإعطاء ما سئل . الرابع : سمع قبول وانقياد.
 .


 رأما حديث أبي هريرة فله طريقان:


 أعوذ بك من أربع من علم لا ينغع .ه فذكره ونال الذهبي: صتعح. فلت: فبع عباد بن ابي سعيد. ثال الحانظ: مقبول، اي حيث يتابع وإلا نلين .


 مسـلم (YVTr) عن زيد بن أرتم مطولا وبدل نوله: "ومن دعاه لا يسمعه هومن دعورة لا يستجاب للهاه.
 (8.91، \& \&

 [البقرة: \&-1]، ليس المُراد سمع مجرد الككلام بل سمع الفهم والعقل ومنه


ومن الثالث: السمع الش لمن حمده" وفي الدعاء المأثور ؛: (اللهم اسمع" أي : أجب وأعط ما سالتك.




فمن معاني والسمميع" المستجيب لعباده إذا توجهوا إليه بالدعاء
وتضرعوا.
وقال في صالنونية):
وهو السَمِيعُ يَرَي ويَّمْعُ كلَّ ما ما في الكونِ من سِرِّ ومن إعلانِ

 | آثار الإيمان باسمه (السميع) :
ا- إبثابت صفة السمع له سبخانه وتعالى كما وصف الله غز وجل
نفسه
قال الأزهري رحمه الله : والغجب من قوم فسّروا (النميع) بمعنمن المُسْمِع فراراً من وصف الله بان له سمعا، وقد ذكر اللّ الفعل 'في غير

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

موضع من كتابه، نهو سميع ذو سمع، بلا نكييف ولا تُنبيه بالسَّمع من خلقه، ولا بصره كبصر خلقه ونحن نصف اللّ بما وصف به نها نفسه بلا تحديد ولا تكييف"'
وقد بو"ب البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد : باب (وكان الله سميعا بصير؟ه .
قال ابن بطال: اغرض البخاري في هذا الباب الرد علئ من قال إن معنن اسميع بصيره عليم ، قال : ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالألأعمىا الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراها ، والأصم الذي يعلم أن في . الناس اصواتًا ولا يسمعها
ولا شك ان من سمع وأبصر آَذْخَلُ في صفة الكمال ممن انفرد

 كما تضمن كونه عليمًا أنه يعلم بعلم ولا فرن برن بين إبثات كونه سميعا بصيرا ويين كونه ذا سمع وبصر
قال : وهذا قول أهل السنة قاطبةه اهـ(").
 الخلق وإن وصفوا بالسمع والبصر كما في قوله تعالىى : وهِ إنَّا خلَقْنَا
 هيهات أن يكون سمعهم وبصرهم كسمع وبصر خالقهم جل شأنه ، قد


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$

 المسموعات والمرئيات لا يعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخغفي سبرا كان أو جهرًا .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحمد لها الذي وسع سمعه
 البيت ما أسمع ما تقوبِ ، فأنزل الله عز وجلِ :
 بَبِير"
وفي رواية : ("تبارك الذي وسع سمعه كل شيء|(1).
 سفر فُكناً إذا علونا كبّنا . فقال : هاربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون

قال ابن بطال: في هذا الحديث نفي الآفة المانعة من السمع، والآفة المانعة من النظر، وإثنّات كونه سميعاً بصيرًا قريبًا، يستلزم أن لا تصح الْا أضداد هذه الصفات علينهr (T).

وفي بيان الفرق بين سمع الخالق والمخلوق، يقول أبو القاسم




$$
\begin{aligned}
& \text { الثانية رواية ابن ماجه وإلحاكم والآلجري . } \\
& \text { ( ( }) \\
& \text { (r) (rvo/r) (r) الفتحت (r) }
\end{aligned}
$$

الأصبهاني: خُلِق الإنسان صغيراً لا يسمع، فإنْ سمع لا يعقل ما يسمع،

 يسمع، ثم إنْ كلَّمه جماعة في وقتِ واحد عَجَزَ عن استماع كلامهم،

وعن إدراك جوابهم •
والله عز وجل السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم
 يقول، ويعجز' القائل عن التعبير عن مراده فيعلم الله فُعططيه الذي في



واشتراك المتخلوق مع الخالق سبحانه في هذا الاسم لا يعني
 الخالق تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالئى r- وقد أنكر الله تباركُ وتعالىى على المشركين اللذين ظنوا أن الله لا يسمع السر والنجوئ
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : اجتمع عند البيت قرشيان ونقفي - أو ثقفيان وقرشي - كثيرةٌ شحم بطونهم ، قليلةٌ فنهُ قلوبهم . فقال أحدُمْ : آترون أن الله يسمع ما نقول ؟ قال الآخرُ : يسمع إن


(1) والحجة في المحجة) (ورثة \&اب - الم ).

سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْوُوَلا جُلُو دُكُمْ ولَكِن ظَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلْمُ كَبِيراً مِمَّا
تَعْلُونَ
 [الزخرف: .A].

६- ورد الاسم مقرونًا بغيره من الأسماء كقوله تعالىى
 بالمحخلوقات كلها ، وأن الله محيط بها، لا يفوته شيء منها ولا يخفىى عليه ، بل الجميع تخت سمعه وبصره وعلمه . وفي ذلك تنبيه للعاقل وتذكير ، كي يراقب نفسه وما يصدر عنها من أقوال وأفعال ، لآن خالقه وربه لا يخفى عليه شنيء منها ، وأنه سبحانه مخصيها عليه ثم
في الآخرة إن خيرًا فخْير، وإن شرًا فشـر .

ومتى آمن الناس بذلك وتذكّروه فإن أحوالهم تتغير من القبيح إلى الحسن ومن الشر إلىى الخير .

وإذا نسوا ذلك وتناسوه وغفلوا عنه نفي ذلك ما يكفي لفساد الدنيا
وخرابها، والناظر في أحوال الناس يرين ذلك واضحًا جليًا .
0- الله هو (اللبّميع) الذي يسمع المناجاة ويجيب اللدعاء غند الاضطرار ويكشف النـوء، ويقبل الطاعة.

وقد دعا الأنبياء :والصالحون ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم


(1) أخرجه البخاري (VAVV) ، وVOH) ومـلم (YVO) .
ryr
 أَنتُ السُّمِيعُ الْعَلِمُ




 [أل عمران: A٪] فاستجاب الله دعاءه.
ودعا يوسف عليه الصلاة والسلام ربه أن يصرف عنه كيد النسوة
 وأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين الإنس والجن .
 [الأعران: . . $]$ [

قال ابن كثير : سميع لجهل الجاهل عليك ، والاستعاذة به من نزغه
 عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه(1). * * *

## البصير

## جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه <br> ( $\mu$ Y)

* المعنى اللغوي:
 أبصار، ورجل بصير : مُّصر ، خلاف الضرير وهو فعيـل بمعنــين مُفْعِل، أو هو فعيل بمعنى فاعل ، وهو أبنية المبالغة ، ورجل بصير بالعلم : عالم به ، والبصيرة: العلم والفطنة(1). * وروده في القرآن الكريم:

ورد هذا الاسم في القرآن اثتتين وأربعين مرة منها قوله عز وجل :



 : معنى الاسم ني حق الش تعالىن :
 [البقرة: ז9] والله ذو إبصار بما يعملون ، لا يخفىى عليه شي من أعمالهمّ،


جزاهها . وأصل بصير: مبصر، من قول القائل : أبصرت فأنا فبصر، ولكن صرف الثى فعيل؛، كما صرف مسمع إلى سميع، وعذاب مؤلم إلبي

أليم، ومبدع السماوات إلى بديع وما أشُبه ذلك"(1) وقال الخطابي: البصير هو المبصر، ويقال البصير : العالم بخفيات

الأْمور ${ }^{(4)}$

عليم بمن يستحق الهذاية ممن يستحق الضلالة وهو الذي لا يسال عما يفعل وهم يسالون وما ذلك إلا لحكمته ورحمته( المه


وأفعالهم
وقال السعدي : (النصير) الذي يُصر كلّ شّيء وإن رقَّ وصغر، فيبصر
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء علىي الصخرة الصماء، ويبصر ما
تحت الأرضين السبع كما يبطر ما فوق السموات السبع
وأيضًا سميع بصيّر بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته، وْالمعنىى
الأخير يرجع اللى الحكمة
وقال ابن القيم في آالنونيةه :



rry

وعلى هذا يكون لـ (البصير) معنيان الأول: أن له بصر يرين به سبحانه وتعالىّ الثاني: أنه ذو البصيرة بالأثياء الخبير بها \% آثار الإيمان بهذا الاسم (البصير) :
ا- إثبات صفة البصر له جل شانه ، لانه وصف نفسه بذلك وهو





وقد أنكر إيراميم

وقال تعالي مُوبخا الكفار ومُسفهاً عقولهم لعبادتهم الأصنام التي
من الحجارة الجامدة التي لا تنحرك ولا تملك سمعا ولا بصرا (و) ألَهُمْ


أي" : انتم اكمل من هذه الأصنام لانكم تسمعون وتبصرون فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها 1
(1) النونية) (Y (Y / الم).

قال الأصبهاني : وأما (البصير) فهذا الاسم يقع مشتركا، فيقالن : فلانٌ بصير ، ولله المثل الأُعلىى ، والرجل قد يكون صغيرا' لا يُعصر ولا يميز 6بالبصر بين الأشياء المُتشاكلة، فإذا عَكَل أبصر فميزَّ بين الرديء والجير وبين الحسن والقبيح ، يُعطيه الله هذا مدةَّ ثـم يسلبه ذلك، فـمنهـم من من يسلبه وهو حي ومنهم من يسلبه بالموت
والله بصير لم يزن ولا يزول ، والخخَق إذا نظر إلى ما بين يذيه عمَيَ عما خلفه وعما بَعدَ منه ، والله تعالىى لا يعزب عنه ممقال ذرة في خفَيَّات


ربَّه وصفه بالمعرنة(1)

- Y يستحق الهداية منهم :ممن لا يستحقها، بصير بمن يصلع حاله بالغننى

 بصير بالعباد شهيل عليهم، الصالح منهم والطالح، المؤمن والكافر و\$ هُ


 أتم الجزاء.
r- ومن علم أن 'ربه مطلع عليه استححى أن يراه على معصية أو فيما
لا يححب.
ومن علم أنه يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه وخشع فقد (1) (1الحجة في المحجةه (ورقة 10 ()).

YYA

جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سالل النبي
 قال النووي رحمه الله：الهذا من جوامع الكلم التي أوتيها لو قدّرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالىي لم يترك
 بظاهره وباطنه وعلئى الاعتناء بتميمها على أحسن وجوره إنها إلا أتئ به．

نقال فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالئ عليه فلا يقدم العبد علئ تقصير في هذا الحال للاططلاع عليه، وهذ المعنئ موجود مع عدم رزية العبد، فينبني أن بعمل بمقتضانياه، فمقصود الكلام الحث علي الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالئ في إتمامه الخشتوع والخضوع وغير ذلكه（1）اهـ الـا

## 类 畨 䐆

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) رواه مسلم (1) وهو جزء من حلديث عمر بن الخطاب الطريل. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الحَكَم - الحاكم - الحكيم } \\
& \text { جلَّ جاله وتقدسَّست أسماؤه }
\end{aligned}
$$

: المعنى اللغوي:
الحكَم والحكبم بمعنى الحاكم ، وهــو القــاضي، فهو فعيل بمعنى
 وقيل : الحكم ذو الحكمة ، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الاشثياء بانضل العلوم ، ويقال لمن يُحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم ، والحكيم يجور أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنني قادر .



التظالم ، وحكَمة الدابة سُميت حكمة لانها تمنعها من الجماح" اهـ الهـ .
والحكُم : العلم والفقه والقضاء بالعدل ، والحكبم : العالم
وصاحب الحكمة").
** وروده في القرآن الكريم:
ورد اسمه (الحكم) في آية واحدة هو قوله تعالمى : خأَفَفَرْ اللًّ

 الماذ الدعاهة (ص الاه).

وورد (الحاكم) بصيغة الجمع في خمس آيات منها:





وأما الاسم (الحكيم) فقد ورد أربعا وتسعين مرة منها :




[النور: •1]

[النورى:01]

[النساه: •

* المعنى في حق اللّ تبارك وتعالىى :



أعدل منه ولا قائل أصدق منه"

قال القرطبي: والمعنى أفغير الله أطلب لكم حاكماً").

وقال الخطابي: الحكَم الحاكم ومنه المثل : " في بيته يُؤتى الحكَمُ"




أي : أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحداّ(r).

وقال الحليمي : معنى (الحكم) : وهو الذي إليه الحكم ، وأهل
الحكم منع الفساد ، وشُرائع الله تعالى كلها استصلاح العبلد(8)据: أيهما أبلغ الحكَمَ أو الحاكم
قيل أن الحكَم أبلغ من الحاكم ، إذ لا يستحق التسمية بحـَكَم إلا من يحكم بالحق ، لانها صفة تعظيم في مدح ، والحاكم جارية على الفعل، فقد يسمي بها من يحكم بغير الحق اهــهـ ${ }^{\text {(0) }}$
قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: "ويقال حاكم وحكّامّا لمُن يحكم



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1الجامع لاحكام القرآنه (V./V). (V). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (orv/s) (r) (r) (r) }
\end{aligned}
$$

( ( ) المنهاج، (r-v) وذكره في الأسماء التي تتبع إثبات الثدبير له دون ما سواه، وتبع


وقد ورد في الحليث الصحيح ما يفيد كراهة التكني بالحكم"). واما عن معنني (الحكيم) :




 وتال ابن جرير : 'الحكيم) الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا ولا رلل. وقال في موضع : حكيم فيما قضين بين عباده من قضاباها(5). قال ابن كثير : الخكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأُنياء في محالها - بحكمته وعدله

وقال الحليمي: (الحكيم) ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وإنما ينبغي آن يوصف بذلك لآن أفعاله سديدة، وصتُعَه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السَّديد إلا من حكيم، كما لا يظهر الفعل علىّ وجه الاختيار إلا من جي عالم قدير ا(1) (1) (1) المفردات في غربب الثقآنه، (ص (IVV). (Y) تجهد في آثار الإيمان بهأها الالسم.




اليهفي في الالسماهه (ص PY).

وقد أطال ابن القيم رحمه الله الكلام علئ اسممه (الحكيم) في
„النونيةه فقد قال:
وهو الحَـَكِبمُ وذاكَ من أوصافه نوعانِ














 فلذاكَ لا لا يعدوه ذم أو فوا وا وموافق الديني لا يعدوه أجر

 واحكام، نم بين أن الحكم نوعان: شُرعي وكوني (فدري) وأنهما لا يتلازمان، بل تد
: \#\# آثار الإيمان بهذه الأسماء:







 وقال ابن الحصارً : وقد تضمّن هذا الاسم - يعنى (الحكم) - ـ جميع الصفات العُلُىى والأسمْاء الحسنى ، إذْ لا يكون حكمًا إلا سميعاً بصيراما
 والآخرة في الظاهر والباطن ، وفيما شرع من شرعه، وحكم من حكِمه

 =




 خلة وناهـه
مذا هو مذهب السـلف ومن خالفهم فيه نده فـل واخلـ.


$$
\begin{aligned}
& \text { [همود:1]. فلم يزل حكيماً قبل آن يحكم، ولا ينغيني ذلك لغيره(1). } \\
& \text { قال الشننيطي رحمه الله تعالىى: }
\end{aligned}
$$

(وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حا حرمه الله، والدين هو ماشرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أوخير منه، كفر بواح لا نزاع فيها اهــهـ (1).
 الحكم، نهل يوجد في البشر من له مثل صفات خالقه ليشارك رك ربه في الحكم، تعاليى الله عن ذلك علواً كبير!!
فتعال معي أخي الفاريء لنطلع على ما سطره في هذه المسالة في كتابه القيم وأضواء البيانه قال رحمه اله:

## مسألة

اعلم أن الشه جل وعلا بيّن في آيات كثيرة، صفات من يستحق أن الم
 سنوضحها الآن إن شاء الله، ويقابلها مع صفات البشر المشُرعبن للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك. فإن كانت تنطبت عليهم ولن تكون،

وإن ظهر يقينًا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك ، فليقف بهم عند حدهم ، ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية . سبحانه وتعالىى أنٍ يكون له شريك في عبادته ، أو حكمه أو ملكهـ فمن الآيات القرآنيه التي أوضح بها تعاني




 فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية ، من يستخق أن يوصف بأنه الرب اللذي تفوض اليه الأمور ، ويتوكل عليه ، وأنه فاطر السماوات والارض الي : خالقههما ومخترعهما على غير مئال سابتى ؛






ويحرم، ولا تقبلوا تشريعًا من كافر خسيس حقير جامل .




 [الكهف: וז].

فهل في الكفرة الفجرة المسرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكر بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟ وانه ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالي عن ذلك علواً كبيرا؟؟

 فهل في الكفرة الفجره المشرعين من يستحق أن يوصف بانه الإله الواحد؟ وان كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك رينا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس "خلقه بصفاته" (1).

 فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم النيطانية، من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي، بأنه العلي الكبير؟ سبحانك ربنا وتعاليت عن كل مالا يليق بكمالك وجلالك.

 (1) المنصرد بانخى خلفه مم الكفرة الفجرة المشرعون للتوانين الوضعية، لا الانسـان عموما.




فهل في مشرعي إلقوانين الوضعية، من يستحق أن يوصف بأن لله
 بذلك كمال قدرته، وعظمة إنعامه علمي خلقه. سبحان خالق السماوات والأرض، جل وعلا أن يكون له ثشريك في حكمه أو عبادته، أو ملكه:

 فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده،

وأن عبادته وحده هي الدّين القيم" اهـ باختصار (1).
Y- الله سبحانه يحكمم ما يريد، وما يشاء هو وحده لا نُريك له. .

 []:المائدة:]

فالله مبحانه يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله، وتحريم ما أراد تحريمه، وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم، وغير ذلك من الحكامه وقضاياه. وله الكحكمة البالغة في ذلك كله.


وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه، كما يراجِع الناس بعضهِم

 أو يبطله.

ץ- كلام الله حكيم ومحكمم، وكيف لا يكون بهذه الصفة وهو كلام
أحكم الحاكمين ورب العالمين.

- وقد وصف الله القرآن العظيم - وهو كلامه المنزّل على محمد بأنه حكيم ومحكم في ثمان آيات منها قوله تعالىى : وا الَّر كِّابَّ أُحْكِمَتْ





وحكمة الله تقتضي ذلك، تقتضي أن يكون القرآن حكيمًا ومحكمًا، لأنه الكتاب الذي ليس بعده كتاب، ولأنه الكتاب الذي أنزله الله ليكون تشريعا عامًا لكل مجتمع بشري ولكل فرد من أفراده، حتى يرث الله الها

الأرض ومن عليها
فالقرآن حكيم في أسلوبه الرائع الجذاب ، وحكيم في هدايته ورحمته، وحكيم في إيضاحه ويبانه ، وحككيم في تشـريعاتـه وحكه وحكيم في
 وحكيم في وعده ووعيده ، وحكيـــ في أقاصيصه وأخبـــاره ، وحكيم في أقسامه وأمثاله، وحكيم في كــل مـا انشتمـل عليه ، بل هو فوق

ذلك واعظم من ذلك.
والقرآن أيضا محكم فلا حشو فيه، ولا نفص ولا عيب كما يكون في كلام البسر، الله أكبر ما أعظم هذا القرآن، لقد بلغ الغاية في البهاه والجمال والكمالال(1). ع- والإيمان بما سبف يقتضي تحكيم كتاب الله جل شأنه بينا، لأنه لا يوجد كتاب مثل القرآن حكيمًا في كل شيء لآن ما سرعه الله سِبحانه لعباده من الآحكام والمعاملات والقصاص والحدود وثفسبيم المواريث وما يتعلق بالآحوال الشخصية في القرآن اللكريم هي في منتهي الحكمة، لانها تشريع الحكيم العليم سبحانيانه، ، الذبي لا يدخل حكمه خلل ولا زلل، ولانها قضاء من لا لا يخفئى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة .


 ولذا فإنل تجد آيأت الآحكام كثيرًا ما تُتتمل خواتيمها على ابسمه (الحكيم) ، ومن الأْمثلة على ذلك : الْ





 (rir (ص)

[النساه: :
 الْحكِمُمُ ه التحريم: باوغيرها من الآيات.
0- وقد أمر الله رسوله الآحكام الربانية، وان يترك ما سواها من الآراء والآهواء ، قال تعالئ :

 [المائثة:8]].

ولم يكن هذا الأمر لمحمد






 أما من لم يرض بذلك وترك تشريع الحكيم العليم، واخذ بآراثه وما
 هاوية الكفر أو الظلم أو الفسق التي حكم الله بها علبه.
 [المائدة: ؟؟].

 [أمائدة:

Y- الله سبحانه يوتي حكمته من يشاء:


وقد تنوعت عبارات المفسرين في تأويل قوله تعالىي : هو يُؤْتِي
 الفقه في القرآن والفهم فيه . وقال بعضهم : هي الفهم والعقل في الدي الذين والاتباع له . وقال آخزون : هي النبوة . وقيل هي : الخشية لشال . قال ابن جرير جامْعًا بين الآقوال السابقة : اوقد بينا فيما مضين معنى الحكمة وأنها مأخوذة من الحكم ونصل القضاء، وأنها الإصابة بما دل" علئ صحته، فأغني عن تكريره في هذا الموضع فإذا كان ذلك كذلك معناه ، كان جميع الآقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك ، داخلاً فيما قلنا من ذلك ، لأن الإضابة في الآمور ، إنما تكون عن نهم بها وعلم ومعرفة ، وإذا كان ذلك كذلك ؛
 فقيها عالمًا، وكانت النبوة من أقسامه لان الانبياء مُسددّدون مُفُهمون ومُوفقون لإصابة الصوأب في الأمور، والنبوة بعض معاني الحكمة. (1) في الأصل "نهماه، وما أثتتاه ينتضيه الــياق.

فتأويل الكــلام : يؤتي الله إصابـة الصواب في القول والفعل من


يغط هو هو جاء في الحديت ما يدل علي أنه من أوتي الحكمة ينبني أن يغبط لعظم هذه النعمة عليه وهو قوله رجل آتاه الشا مالا فسلّطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الش حكمة فهو يقضي بها ويعلمهاه(1) .
وقد ذكر اله في كتابه بعض الذين آتاهم الحكمة واكثرْهم من الأنبياء . فامتن" على محمد



 وألإنجِيلَ



والله سبحانه أعلم حيث يجعل حكمته .
^- خَلْق الله سبحانه محكم لا خلل فيه ولا تصور . قال تعالى:




 أي : خلقهن طيقة بعد طبقة مستويات ليس فبها اختلاف ولا تنافر




 انتطع من الإعياء من كثرة الثكرر ولا يرئ نتصًا (1). قال الخطابي: ومعننى الإحكام لخلق الأشياء، ، إنما ينهرف إلبى اتقان التدبير فيها، وُحسن التقدير لها، إذ ليس كلُ الخليقة موصونا
 الخلق، إلا أن التدبير فيهما، والدلالة بهما على كون الصانع وإلباته، ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماوات والأرض والجبال ونمائر معاظم

 فإن هذا المعنن معدوم في القرد والخنزير والدب ، وأشكالها من الحيوان ، وإنما ينصرف المعنى فيه إلى حسن التدبير في إنشاء كل شُ شئيء



9- إن الل مبحانه خلق الخلق لحكمة عظيمة ، وغاية جليلة ،



ولم يخلقهم عبثًا وباطلا كما يظن الكفار والملاحدة، قال تعاللى




وتال عـز من قائل :
 وجعل يوم القيامة موعدا لهم، ويرجعون إليه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى • .
فعن هانيء بن يزيد أنه لما وفد إلىي رسول الله بكنونه بابي الحكم فدعاه رسول الش الحُكم ، فلم تكنى أبا الحكم ؟ ؟ فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء
 أحسن هذا . فما لك من الولد ؟" قال : لـي شُريح ومسلم وعبد الله . قال:
\# فمن أكبرهم ؟؟ قلت : شريح . قال : מفأنت أبو شُربح|(1) .

عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جله شُريح عن أيه هانئ به. وهذا إمتاد
 أو التسمي به.
قال ابن الأئير : وإما كره له ذلك لثلا يشارك الله تعالي في صفته(1) (1)类 畨

حسن، يزيد بن المقدام:صدوت، وبقية رجاله رجال مــلم.





 .

# اللطيف <br> جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه <br> (\%7) 

* المعنى اللغوي:



 الكلام : ما غَمُض معناه وخفي
واللطيف اسم الفاعل من لطف" (1).
وروده في القرآن:




(r) استدلت المعتزلة ومن تابهها بهذه الآية على نفي روية المؤمنين لربهم في الآخرة، رهيو



(r-r-199/v) وابن كير (r/r/r).




معنى الاسم ني حق اله تعالى:
 حتنى أخرجه من السُجن وجاء باهله من البدو، ونزع من قلبه بنزغ الشيطان، وتحريشه على إخوته"1).
قال ابن جرير : وهو اللطيف بعباده، الخبير بهم وبأعمالهمه (r) قال الخطابي: (اللطيف) هو البرَ بُعباده، الذي يلطُفُ لهم من حيث

 وحكئ أبو عمر:" عن أبي العباس عن ابن الأعرابي() قاله :
 لطَفَ الله لك، أي : أوصل إليك ما تحب في رفق ويقال: هو الذي لَطُفَ عن أن يدرك بالكيفية. وقد يكون اللطفب



أحدٌ في علم الشعر أغزر منه هتاريخ بغداده (YAY/0)، "الاعلام" (ITY/T).


## بمعنم الرُقةِ والغموض .

يكون بمعنئ الصّغر في نُعوتِ الأجسام ، وذلك مما لا يليقُ بصفاتِ
الباري سبحانهه' .
 خافية، بل يصل علمه إلى كل خخفي" (r)
قال ابن القيم رحمه الله في آلنونيةها :
وهو اللطيفُ بعبده ولعبده , واللطف في أوصافه نوعان إدراك أمرار الآمور بخبرة والـور واللطف عند مواقع الإحسان
 وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الشا أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، نهو بمعنى الخيبر، وبمعنئ الرؤوف(r)" ** وعلى هذا يكون معنى (اللطيف) :
ا- إنه الذي لا تخفيى عليه الأنياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت ، أي : هو لطيف العلم.
r- هو البر بعباده ، الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ،



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) اتيسير الكريم الرحمنه ( (r-1/0) (r) }
\end{aligned}
$$

r- هو الذي لَطُفُ عن أن يدرك بالكيفية. وعلى الأول وألثالث يكون من أسماء الذاتِ. وعلى الثاني يكون من أسماء الالفعال.








فالله لا يخفى عليه شيء، ولا الخردلة ومي الحبة الصغيرة التي لا وزن لها، فإنها ولو كانت في صخرةٍ في باطن الأرض، أْ أو في النُماوات فإن الهل يستخرجها ويأت بها، لانه اللطيف الخبير .
 وكبيرة ، حاسب نفسه على أقواله وأفعاله ، وخركاته وسكناته ، فإنه في


 وإن شرًا فشر ، لا يفوته من أعمالهم شيء ، فلا المحسن يضيع من




إحسانه ممقال ذرة، ولا المسيء يضيع من سيئاته مثقال ذرة.



يرَهُهُ [الزلزلة: x-v] .

ثم هو بعد ذلك يزيد أجور الصالحين من فضله وكرمه ما يشاه، ويعفو ويتجاوز عن ذنوب من يشاء من عباده بلطفه وعفوه، ويعذًب بالذنوب من يشاء من عباده بعدله، إنه كان بعباده خبيراً بصيرا .

ع- الله لطيف بعباده، أي كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم . قال الحليمي(" في معنى (اللطيف) وهو الذي يريد بعباده الڭخير

واليسر، ويقيض لهم أسباب الصلاح والبر (r)
ومن لطفه بعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم، وما يحتاجونه في
 خَرْلِ ... ه ([لقمان: 17]: اوهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقلر قدرة الله تعالئ، وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه، لأن الخردلة يقال: إن الحِس" لا يدرك لها ثقلاً، إذ لا ترجح ميزانَا .
(1) هو الحـسن بن الحسن بن مححد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد الله فقيه شـانمي


(rro/r)
(Y) (ألمنهاج في شعب الإيمان، (Y/Y (Y) (Y).

اي : لو كان للإنسان ررق مثقال حبة خَرْدَ في هذه المواضي



قال الغزالي : إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها، وما دق منّها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستخت
 تمّ معنئ اللطف، ولا يتضور كحال ذلك في العلم والفعل إلا للّ تعالمئ. فأما إحاطته بالدقائق والخفابا فلا يمكن تفصيل ذلك ، هـبل الخفي مكشوف في علمه كالجلمي؛ من غير فرق ، وأما رفقه في الانغال ولظفه
 من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقاثق الرفق فيها ، وبقدر اتساع المعرفة
 لا يتصورً آن يفي بِعُشُرِ عُشُرْ ، ، مجلدات كبيرة ، وإنما يمكن التنبيه علي بعض جُمَكهُ .
فمن لطفه: خلقه الجنين في بطن الام في ظلمات ثلات وحفظه فيها وتغذيته بواسطة السرة:، إلى أن ينفصل، فيستقل بالتناول بالفم ، نم إلهامه إياه عند الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلاملام الليل ، من غير تعليم ومشاهدة . بل فلق البيضة عن الفرخ وقد الهمهـ التقاط الحب في الحال.
ثم تأخير خلق السِن عن أول الخلقة، إلى وقت الحاجة لاستغناء الِّنا الإغذاء باللبن عن السن، ثم إنباته بعد ذلك عند الحاجة إلئ طحن
(1) ״الجامع لا حكام القرآنه (؟ / / 17) .

الطعام، ثم تقسيم الا'سنان إلى عريضة للطحن، واللى أنياب للكسر، والمى ثنايا حادة الأطراف للقطع، تم استعمال اللسان الذي الغي الغرض الالظهر منه النطق في رد الطعام إلى المطحن كالمجرفة . ولوذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمها وقد
 ورارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك، لكان لا يستوفي شُرحه(1"

جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه
( $r v$ )
": المعنى اللنوي:

بالشيء، يقال : من أين خبَرتَه هذا الأمر ، أي : من أين علمت



والمُخْبْرَ خلاف المنظر .
والخبير : العالم بالشيء
وقال الكسائي : الخبير الذي يخبر الشيء بعلمه(1).
وأنكر أبو علي الفارسي(')علئ أبي إسحاق الز"جاج قوله أن (الخبير)


(Y) هو الحسن بن أحمد بن عبد الثغفار بن محمد الفارسي النحوي، ولد في افساه - من
 وتدم حلب سنة (1 ع זه) فاقام مدة عند ميف الدولة، وعاد إلى فارس فصحب ابن بويه وتقدم عنده فعلمه النحو وصنف له كتاب (الإيضاحه في قواعد العربية، قال الذهبي : وكان


من قولهم : خبَرتُ الأرضً: إذا شفقتها، وفلانٌ خبيرٍ بالشيء إذا كان عالمًا به، وكانه هو الذي بحث غن ذلك الشيء حتى شقَ عنه الأرض . وقال: وهو عندنا من الخَبرِ الذي يُسمع لان معنى الخبير العالمبم وقال: فالعلم أبدا مع الخَبرَ فما حاجةُ أبي إسحاق اللى أن يأخذه من

الخَبْرِ والشَّقَّ " ا(1)

* وروده في القرآنٍ الكريم:

ورد اسم (الخبير) في القرآن خمـبًا وأربعين مرة منها :

[آل ععران: -





* معنى الاسم في حق الش تعالى:


وقال: خبير بكل ما يعلمونه ويكسبونه من حسن وسيء، حافظُ ذلك
عليهم ليجاريهم على كل ذلك (r)


(r) الصصدر السابت (VON/V)
rin

 يقال : فلانْ بهـذا الامرِ خبيرٌ ، وله به خَبْرٌ ، وهو اخبرُ به به من فلان، أي : اعلم.
 يدخُلُ الاختبارُ ، ويُتوَصلَ إليه بالامتحان ، والاجتهاد ، دون النوع المعلوم ببداثِه العقول .
 تجلَّئ به منه وظهر ، وإنما تختلف مدارك عُلُوم الآدميين الذين يتَوصلون


 ولا يجري في الملك والملكوت شيء ولا يتحركٌ ذرة ولا ولا يسكن، ولا ولا يضطرب نَفَسِّ ولا يطمنّن، إلا ويكون عنده خِّبرٌهُ

خِبْةَ، وسُمي صاحبها خبيراه، اهـــ").
 والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات واتي الماتي وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخغىن
" آثار الإيمان بهذا الاسم:
1- إن الله هو الخبير، العالم ببواطن الأمور وخفياتها، عالم بّبما
 وحده لا يشاركه فيه أخلحّ من خلقه .

Y- Yالله أخبر بنُفسه، إذ لا أحد أعلم بالله من الله، قال سبحانه


هنا مكان "عن" -(") وهو الله عز وجل (r)
وقيل: هو محمد:
فيكون المعني: ففاسآل عنه خبيرًا، أي : عالمًا به، أي : بصفاته
وأسمائه. وقيل : هو جبريل عليه السلام(2)
ץ- إن الله خبير علمي بأعمال عباده وأقوالهم، وما يجول في صدورهم من خير أو بُّ .


ولذلك أمرنا سبجانه وتعالىي أن نتقيه ونعمل بما يحب، وأن نبتعد عن كل. ما يسخطه ويغضبه.
قال تعالى: : محرخضًا علىن التقوى والإحسان : هوَوْإِن تُحْسِنُوا وتَتَشُوا




 وحض علي طاعته وطاعة رسول







 وتحريفكم لها، وإعراضكم عنها بكتمانها، ويحفظ ذلك منكم عليكم حتى يجاريكم به يوم الجزاء، فاتقوا ربكم في ذلك.
 الأمور ومآلها وما تصير إليه، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. نقد أخبر عن خلقه للسماوات والارض في ستة أيام، واستوائه على


وأخبر عن نفسه سبحانه أنه يعلمُ مفاتح الغيب الخمسة التي التي لا يعلمها



واخبر عما سيقع في يوم القيامة من الأهوال الكونية من النشقاق
 وتسجير البحار وانفجارها، وغير ذلك من الأهوال المنتظرة التي لم

وأخبر عن حال إهل الإيمان وما هم فيه من الاطمئنان والأمان منز تلك الأهوال، ثم عن دخولهم الجنان بسلام.
واخبر عن حال أمل الكفران، وما هم فيه عند قيامهم من تخبط
 لخطواته وتركهم لكلام الكريم المنان.
والله خبير بالطائفْين في ذلك اليوم المشهود، قال تعالى : \$أَأَلَّل



ولا يخبر بهذه الأمور ' كلها إلا الشا وحده العلبم الخبير، كما قال
 عالم بالأنشياء"' .

## 曹 费


( P A )
: المعنى اللغوي:
الحِنُمُ بالكسر : الأناةُ والعَقُلُ، وجمعه اححْلامُ وحُلُومُ، واحلامُ القوم: حُلماؤُمُم، ورجل حليمُ من قوم أحلام وحُلْماء.
وحَلُمْ بَحْلُمُ حِلْمًا: صار حَليماّ، وحَلُمَ عنه وتحَلَّمَ سواءٌ، تَحلًّم
تكلَّف الحِلم.
والحِلْمُ: نقيض السَفَهِ .

رألى في المنام"'

 معناه: عُقولْهُم وليس الحِلمُ في الحقيقةِ هو العقلُ، لكن فسَروه بذلك

والحليم اسم الفاعل من حَكُمَ (r)

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


rur

* وروده في القرآن الكريم:

ورد الاسم في القرّآن إحدين عشرة مرة منها:





 * معنى الاسم ني حق الش تعالي: :

قال ابن جرير : (حليم) يعني أنّه ذو أناة، لا يعجل على عباده
بعقوبتهم على ذنوبهمب"
وقال في موضع: حليمًا عمّن أشرك وكفر به من خلقه، في تركه
تعجيل عذابه له(r)
 يَسْتَفُهُ جهلُ جاملِ، ولا عصيانُ عاصِ ولا يستحقُ الصانحُ مع العجزِ اسم الحِلْم، 'إنمّا الحليمُ هو الصفَّوُحُ مع القدرة والمتأنّي اللذي لا يَعججلُ بالعقوبة.






 تكـــون لعارضِ يعرض ، ولايكون الحِلمُ أبداً إلا مُشتمتاٌُ علئ الانانة ، oitand



 وقال الأصبهاني: (حليهم) عمّن عصاه، لأنه لو أرادَ أخذه في وتهن أَخَذَه نهو يحلم عنه ويؤخره إلئ ألجها
 المخلوقين حِلْمّم يكن في الصّغر ثم كان في الكبر .
 سمـع بها وبسصر وغيرهما وجاور بمكنة وتوفي بالملدينة منة (711 هـ) ك له كتب في
 البيرهان" و"عقيدةه في أصول الدين وسُرحها في أربعة مجلدات وغيرها . هالمكملة لوفيات
 ( $1 \wedge / 1$ (Y) (Y)


وقد يتغير بالمرض والغضب والا'سباب الحادثة ، ويفنى, حلمُُ بفنائه،
وحلم الله عز وجل لم يُيزل ولا يزول.

والمخلوق يحلٌم عن شي: ولا يحلُم عن غيره ، ويحلم عمن لغ
يقدر عليه، والله تعالى حليمّم مع القدرة")
قال ابن كثير : (الحليم غفور) : أن يرى عباده وهم يكفرون به


ويغفر (")
قال ابن القيم في نونيته:
 وقال السعدي: (الحليم) : الذي يَرُ عُ على خلقه النعم الظاهزة والباطنة ، مع معاصيهم وكثرة زلاتهم ، فيحلم عن معابلة الُعاصين

بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا ، ويمهلهم كي يُنيو! (1) ( آثار الإيمان بهذ الاسم:
1- إثبات صفة (إلحلم) لله عز" وجل"، وهو الصفع عن الصضاة من
العباد، وتأجيل عقوبتهم رجاء توبتهم عن معاصيهم.
Y- Y- وحلم الله سبخانه عن عباده، وتركه المعاجلة لهم بالعقوبة، من صفات كماله سبحانه وتعالىى. فحلمه ليس لعجزه عنهم، وإنّما هو صفـ وعفو عنهم، أو إمهال كلهم مع القدرة، فإنَّ الله لا يعجزه شيء


قال سبحانه:


وحلمه أيضًا ليس عن عدم علمه بما يعمل عباده من أعمال ، بل هو
العليم الحليم الذي يعلم خحائنة العين وما تخفئ الصدلم
 [الاحزاب: 01].

وحلمه عن خلقه ليس لحاجته إليم، إذ هو سبحانه يحلم عنهم ويصفع
 r- حَلْمُ الله عظيم ، يتجلَّن في صبره سبحانه على خلقه ، والصبر داخل تحت الحلم ، إذ كل حليم صابر، وقد جاء في السنّة وصف الله عز" وجلّ بالصبر ، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي
 قال الحليمي في معنى (الحليم) : الذي لا يحبس أنعامه والفضاله عن عباده لااجل ذنوبهم، ولكن يرزق العاصي كما يرزق المطيع، ويبقيه وهو منهمك في معاصيه، كما يُقي البّر التقي، وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره، فضلاً عن أن يدعوه، كما يقيها الناسك الذي يسأله وربّما شغلته العبادة عن المسالة(ب) وقد أخبر تعالىى عن تأخيره لعقاب من أذنب من عباده في الدنيا ،



وأنَّه لو كان يؤاخذهم بذنوبهم أولا بأوّل، لما بقي على ظهر :الأرضُ أحد.








 : فإذا جاء الوقت الذني وقَّتَ لهلاكهم لا يستأخرون عن الهلاك ساعه

فيمهلون ولا يستقدمون قبله حتى يستوفوا آجالهم" اهـ ا(1).
فتأخير العذاب عنهم إنّما هو رحمة بهم. ولكنَّ النَّاس يغتُرون بالإمهال، فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمته، حتتى يأخذهـم سبنحانه بعدله وقوته، عندما يأتي أجلهم الذي ضرب لهم •
ومن العجب! أن يريد الله للنَّاس الرحمة والإمهال، ويرفض الجهاًّال منهم والأجلاف تلك ألرحمة وذلك الإمهال، حين يسألون الله أن يعجّل لهم العذاب والنقمة!

rva

أَجَلُهُمْهُ [يونس :


 وأمثال ذلك مماً وقع من المسرفين السُّهاء .
 الآخرة فلا يخفَّف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
 من أهل العصبان، فشاهد بالعيان، لأنَّا نراهم يكفرون ويَعْصُونَ، وهم مَعانون في نعم الله يتقلبون. وأما رفع العقوبة في الأخرىّ، فلا يكون مرفوعاً إلا عن بعض من

 من هذا الاسم، وهذا معروفٌ بقواطع الآثار، ومُجمعٌ عليه عند أولي الاستبصار" اهـــ" ع- يجوز إطلاق صفة الحِلم علىي الخلق، فقد وصف الله عز وجل




 (r) יالكتاب الأسنئ، (ورتة هTr ب).



 والحلم من الخصال العظيمة التي يريد الله من عباده أن يتخلقوا بها؛








***


## العظيم <br> جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه <br> (ra)

* المعنى اللغوي :

العِظَمُ: خلاف الصغر ، عَظُمَ يَعظُمُ عِظَمْا وعَظامَةٌ كَبرْ ، وهو عَظيمُ وَعُظامٌ وعظَمَّ الآمر : كبَّه ، واعظمسه ، واستعظمـه : رآه عظيماً ، فهو

والتَّعظُمُ في النفس : هو الكِبْرُ والزَّهُوْ والنَّخْوَةُ ، والعَظَّمة
والعَظَموت : الكِبْرَا (1).
" وروده في القرآن الكريم : ورد هذا الاسم تسع مرات منها :





陆
قال ابن جرير : ااختلفوا في معنى قوله (العظيم) :
نقال بعضهم : معننى العظيم في هذا الموضع المعظم، صرف المفعل إلئ فعيل، كما يقال: العتيق بمعنى المعتق. فققوله العظيم معناه: الذي يُعظِّه خلقه ويهابونه ويتقونه .
وقال آخرون: بل تأويل قوله (العظيم) : هو أن له عظمة مهي لف صفة، وقالوا: لا نصف عظمته بكيفية، ولكنًا نضيف ذلك إليه من جهة الإببات، وننفي عنه أن يكون ذلك على معنى مشابهة العظيم المعروفب من العباد، 'لأن ذلك تشبية" له بخلقه وليس كذلك ولك

وأنكر هؤلاء ما قاله أهل المفالة التي قدمنا ذكرها. وقالوا: لو كان مغنى ذلك أنه مُعظمُ، لوجب أن يكون قد كان غير
 معظم له في هذه الآحؤال .

وقال آخرون : بل'قوله إنه (العظيم) وصف منه نفسه بالعظم. وقالوا : كل ما دونه مـن خلقه فبمعنى الصغـر ، لصغرهم عن

عظمته|| اهـــ)
وقال الزجاجي : پا(العظيم) : ذو العظمة والجلال في ملكه ونسلطانه عز وجل، كذلك تعرفه العرب في خطبها ومحاوراتها ، يقول قائلهم : من عظيم بني فلان الئوم؟ أي : من له العظمة والرئاسة منهم ؟ فيقالن له : فلانٌ عظيمهم ، وْيقولون : هؤلاء عظماء القوم أي : رؤساءهم ، ،


وذوو الجلالة والرئاسة منهم.


تأويله: هلا أنزل هذا القرآن علي رجل من رجلين عظيمين من القريتين؟ أي: كان سبيله أن ينزل على عظيم رئيس، ولم يريدوا بلم به عظم

الخلقة (1) الهـ)
وقال الأصبهاني: العَظَمةُ صفةٌ من صفات الله، لا يقوم لها خَلَّتُ،
 من يُعظم لمال، ومنهم من يُعظم لفضل، ومنهم مَنْ يُعظم لعِّم، ومنهم من يُعظم لسلطانٍ، ومنهم من يُعظم لجاهِ
 يُعظم في الأحوال كلها .
 ولا يرتكب معصيةٌ لا يرضاها الها إذ هو القائمُ على كل نفسِ بما

وقال ابن الأثير : هو الذي جاوز قَدْرٌ عز وجلَّ حدود العقول، حتىى لا تَتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته(").



وانظر آثار الإيمان بهذا الامسم رتم (1) (1)



## * آثار الإيمان بهغا الاسم:

ا- إن الله سبحانه، هو العظيمُ المطلق، فهو عظيمٌ في ذاته، عظيم في أسمائه كلها، عظيم في صفاته كلها، فهو عظيم في سمعه وبصربه، عظيم في قدرته وقوتهه، عظيم في علمه . . ، فلا يجور تصر عظمته في في شيء دون شيء، لأن ذلك تَحكُمٌ مُم يأذن به الله . قال ابن التيم رخمه الله في نونيته مقررًا ذلك:




Y- الفرق بين عظمة الخالق والمخلوق:


 وتذهب عظمته معها، لكن اللّ سبحانه هو العظيم أبداً .
قال الخليمي في (العظيم): ومعناه الذي لا يمكن الامتثناع عليه بالإطلاق، لأن عظميم القوم إنما يكون مالك أمورهم، الذي لا يلد يقدرون
 بآفات تدخل عليه فِما بيده فتوهنه وتضعففه، حتىي يستطاع مقاومته، قهره وإبطاله، والله جلِ ثناؤه قادر لا يعجزه شيء، ولا يمكن إن يُعصى (1) ( النونةه بشرح احمدب بن إراهمر بن عـس (Y/Z/Y).

كرهنا، أو يُخالف أمره قهراً . فهو العظيم إذاً حقًا وصدقًا ، وكان الاسم
لمن دونه مجارًا اهــ"
r- r- علمى المسلم أنْ يعظٌم الله حت تعظيمه، ويقدره حق قلره، وإن كان هذا لا يُستقصى، إلا أن على المسلم أن يبذل قصاري' ما يملك لكي يصل إليه.

وتعظيــم الله سبحانـه وتعــالى أولا ، إنما هو بوصفه بما يليـق بــه من الأوصاف والنعوت التي وصـفـ بها نفسـه ، والإيمان بها وإثباتها له ، دون تشبيهها بخلفه ، ولا تعطيلها عمًا تضمنته من معاني عظيمة.
فمن شبَّه ومثّل، أو عطًّل وأوَّل، فما عظَّم الله حت تعظيمه. ومن تعظيمه جلَّ وعلا، الإكثار من ذكره في كل وقت وحين، والبه والبده باسمه في جميع الأمور، وحمده والثناء عليه بما هو أهل له، وتهليله وتكبيره.


 فقـد عصى الله .
ومن تعظيم الله سبحانه أن يعظم رسوله ويوقَّر، قال تعالى:


 ذلك، تعظظم علماء المــلمين، اهل السنة والانباع، ونوتيرهم وحبهم والدفاع عنهم، =

وأن لا يقدم على كلامه كلام أحد مهما كانت مكانته قال تعالئي : يو يَا
 ومن تعظبم اللّ بسبحانه أن يصدق كتابه ، لأنه. كلامه ، وأن يحكم في الأرض لأنـه شرعـه الذي ارتضاه للناس أجمعين . فمن لم يفعل فـما
 كتاب الله وراءهم ظهزيًا واتبعوا سُياطين الإنس والجن .
 والصيام والحج والعمبرة: وغيرها:
 [الحج:
ومن تعظيم الله سبحانه أن تجتنب نواهيه ومحارمه التي حرمها في

 ومقابل هذا 'ان يعمل المسلم بأوامره التي أمر بها ، والتي من أعظمها توحيده وإفراده بالعباده وحده لا شُريك له اله
ع- ليس أضل من ذلك الإنسان الني أبى آن يعبد اللّ وحده، وأضرَّ
 أوثان وأحجار وأشجار، أو قبور وأضرحة، قد صار أصحابها عظامًا نخرة، فكيف تقضي لهم حاجة؟ أو تشفي لهم مريضًا؟ أو ترد الهُم غائبًّ؟ لكنه العمئ والضّلال البعيد، وهم في الآخرة في العذاب الشذيد


 - يعظهه حق التعظيم، عُنُب العذاب العظيم
 والأرض، وأنه مُنّلٌ المطر ومُحي الأرض بعد موتها ، فما بالك بأولكَ







 * * *

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) رواه مسلم (£VQ/1) من حديت ابن عباس رضي الشه عنهـا. } \\
& \text { YAV }
\end{aligned}
$$

# الشُكَوُر - الشَّاكر جلَّ جلاله وتقدَّسَت أسماؤهـ <br> (६1،\&•) 

** المعنى اللغوي:
 الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف ، يقال : شكرتُه

 يقال : شُكر له يُكُرُ شُكُرْاً وشُكُورْا وشُُكُرْنًا . والشكران: خلاف الكفران .
وأشكر الضرع واشتكر : امتلا لبنّا، والنّكِكِةَ : الممتلئة الضرع من
 والشكور من الدَّواب: ما يكفيه العلفُ القليل، وقيل : الذي يسمن علئ قلة العلف، كانه يشُرُ وإن كان ذلك الإحسان قليلا، وشكره ظهور نمائه، وظهور العلف فيه(1)
كما في حديث مسلم : "احتنى إن الدواب لتشكرَّمن لحومهمه".
وقال الزّجّجّج: "(الشكور) : هو فعول من الشّكَر ، وأصل الشّكر
 وامتلاوه: ظهور ، ويقال دابة شكور"، وهو السريع السِّمنِ، فسرعة سَمْنه

ظهور أثر صاحبه عليه، اهــهـ
فيكون أِل الشُكر في اللغة هو الزيادة والظهور .

 صفاته الجميلة وعلى مُعروفه ، ولا تشكره إلا على معروفه دون صنفاته .
 وعن غير يد، نهذا الفزق بينهما(").

 سواء، وهذا غير مرضي، والصحيح : أن الحمد ثنـاء على المـمدوِح


 وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقاتٌ وأخص من جهة الأسباب.
ومعنئ هذا: أن الشّكر يكون بالقلب خضوعاًا واستكانة، وياللسانن

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) (I) } \\
& \text {. (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

 كلامن في الفُرف بين الحُمد والشُكر في كتابه غأدب الكاتبه (ص YV) طبعة ليدن.
 الذاتية ، فلا يقال : شكرنا الشه على حياته وسمعه وبصره وعلمه ، وهو المحمود عليها كما هو محمود علىي إحسانه وعدله ، والنُكر يكون على الإحسان والنعم
 يقع به الحمد يقع به الشُكر من غير عكس ، فإن الشككر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسانه اهــــ" * ورود الاسمين في القرآن الكربم : ورد (الشكور) في القرآن أربع مرات وهي :
 [ناطر : •r]


[الشورى:


وأما (الشاكر) فقد ورد مرتين :


عَلِيمًا هُ [النــاء:

## * * معني الاسمين في حق اله تعالى :

 لحسناتهم" (1)

وقال : إن الله غفور للذنوب ، شكور للحسنات يضاعفها(")
قال الخطبي : !(الشُكور) : هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فَيُيبُ عليه الكنير من الثواب ، ويعطي الجزيلَ من النعمة ، فيرضىئ




 الكثير منه اهـ(r)

قال الزجاجي: " "فإن قال قائل : فإذا كان الشكر منه عز" وجلّ إنما هو مجازاة العاملين وْمقابلة الأفعال بالثواب والجزاء، فنقولوا إنه يشكرً أيضًا أفعال الكفار لأنه يجازيهم عليها.
قيل له: ذلك غير جائز، لانا قد قلنا: إن الشكر في اللغة إنما هو ألما

 والسب"ّ، لم يجز أن يكون الكفار محسنين في أفعالهم فيستحت الجزاء،

عليها والمقابلة بالجميل ، بل كانوا مسيين ، والمسيء مستحق للعقوبة
 وقال البيهقي : "هو الذي يشكر اليسير من الطاعة، ويعطي عليه

الكثير من المثوبة.
وشكره : قد يكون بمعنى ثنائه على عبده، فيرجع معناه إلى صفة
الكلام، التي هي صفة قائمة بذاتهه اهــهـ (r)
فالرب سبحانه وتعالىى إذا أثنى على عبده فقد شكره. وفي „المقصد" : \#الرب تعالى إذا أنىى علئ أعمال عباده فقد أثنى على نعل نفسه، لا'ن أعمالهم من خلقه، فإن كان الذي أعطي فأثنى
(شكور)، فالذي أعطىّ، وأثنى على المعطي فهو أحق بأن يكون شُكوراً .
 والذُّاكِرَاتِ

وما يجري محجراه، وكل ذلك عطية منهه اهـ(r). وقال ابن القيم في هالنونية) :

لكن يضاعفه بلا حسبانٍ هو أوجبَ الأجرَ العظيمَ النُانِ إن كان بالإخلاصِ والإحسان


وهو الشكور فلن يُيِّع سعيهم ما للعباد عليه حقّ واجبٌ كلا ولا عمل لديه ضائع إن عُذبوا فبعدله أو نُعموا



 rar

قال السعدي : (الشاكر، الشكور) : الذي يشكر القليل من العمل، ،
 ويشكر الشاكرين ، ويذكر من ذكره ، ومن تقرب إليه بشيء من الالعمبال
الصالحة تقرب الله منه أكثر (1).
\% \% آثار الإيمان بهذين الاسمين:
1- إن الشه سبحانه هو الشكوز والشاكر على الإطلاق ، الذي يُنبّل
القليل من العمل ويعطي الكثير من الثواب مقابل هذا العمل القليل .

 ولو أن تلقىى أخاك بوجه ظَلق)(ب)، وحثٌ على عمل ألصالّحات ، صغيرها وكبيرها فإن الهّ لا يُضيع
 وحتٌ الناس علئ الصدقة - عند قدوم قوم من مضر أصابتهم الفاقة

بُرٌْ، من صاع تمره ، حختى قال : ولو بشق تمرة|(8).

وبين تعالئ أنه يضاعف الأعمال الصالحة أضعافافًا كثيرة بقدر 'ما



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) وتيسير الكريم" (Y/ } \\
& \text { (YTYT/₹) (Y) }
\end{aligned}
$$

 رضي الله عنه .





[الشورى:
 كَرِيمُ هُ [الهديد: 11]، وغيرها من الآيات الكثيرة .


 الجبل)|(1). أي : يربيها له كما يربي أحدكم مهره ماريم
 هذه في سبيل الله فقال رسول الله
ناقة كلها مخطومة](1).

ومن عظيم شكره سبحانه لعباده وفضله وكرمه عليهم ، أنه يضاعف





 سبحانه، من صلاة وضيام وحج وصدقة وجهاد ، وغيزها من أعمال البر

 وزخارف ولذاًّا ، أو أن تنقذه من جحيم النار ولهيبها . فعن عائتُنة زوج النبي فإنه لن يُدِخلَ الجنة أحداً عَملُهُ قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال

وفي رواية (الا يُدْخِلُ أحداً منكم عملُّ الجنةَ ولا يُجيرهُ من النار، ولا
أنا إلا برحمة من اله||(1)
فلخول العبد الجنبّة وفوزه بها، ونجاته من النار إنما هو بفضل اللّ ورحمته .
r- إن الله سبحانه شـكره واجب على كل مكلف، كما قال تعالىي
.
قال :





(Y) رواه مـلم (YIV/I) عنُ جابر رضي الشا عنه.
r97

$$
\begin{aligned}
& \text { قال القرطبي : "إن للشكر ثلاثة أركان: } \\
& \text { 1- الإقرار بالنعمة' للمنعم . } \\
& \text { r- }
\end{aligned}
$$

r-


وزاد عليها المحقن ابن القيم فقال: اووالشكر مبني على خمس قو قواعد خضوع الشناكر للمشكور، وحبه له، واعثرافه بنعمته، وثناوْ عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره.

فهذه الخمس هي أساس الشكر، وبناؤه عليها، فمتين عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر فاعدة.
 قلت: أما الإقرار بها ومعرفتها وذكر ما على فقد أمر اله تعالىى به عباده في غير ما آية:






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1الكتاب الآمنى، (ورتة (Y) }
\end{aligned}
$$



وفي صالملارج" : قال صاحب المنازل: الشُكر اسم لمعرفة النعمة ، لأنها السبيل إلى معرفة المنعم ولهذا سمئ الله تعالئ الإسلام والإيمان في القرآن: شكراً.
قال ابن القيم: فمعرفة النعمة ركن من أركان الشكر، لا أنها جملة السُكر، كما تقدم. للكن لما كان معرفتها ركن الشُكر الأعظم، الذئي يستحيل وجود الشكر بدونه، فجعل أحدهما اسمًا للآخر (1) . وقد جاء في الحديث ما يبين عظمة تذكر النعمة والاعتراف بها وهو قوله

 يغفر الذنوب إلا أنت، قال : ومن قالها من النهار مُوقنًا بها فمات من من يوني
 فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة|(1) الج قال الطيبي : ااعتّرف أولا بأنه أنعم عليه، ولم يقيده لأنه يشمل أنواع

(1) (1مدلرج السالكينه (Y\&V/Y).
6) : رواه البخاري (Y) (Y) استطعته : إعلامٌ لامبه أن أحدًا لا يقلر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله ، ولا الوفاء بكمال الطاعات، والُشكر على النعم، فرنق الله بعباذه فلم بكلفهم من ذلك إلا وسعْهم

$$
\text { »الفتح" (11 . } 1 \text { ) . }
$$

 النعمة والفضل وله الثناء والحسن..](1)
وقد حثٌ فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره|"( ${ }^{(T)}$
 بوفوع الذنبب مطلمًا ليصع الاستغفار منه، لУ أنه عدَّ ما تصر فيه من أداء شكر النعم ذنبّا.

وحله لا شريك له ، له العلك وله الحمد...". .

 مفيان لم يسمع من جابر إلا الربعة أحاديث، قاله ابن المديني، كما في التهذبب. ورواه أبو نعيم في الحلبة (I) (IV/ ) عن صدقه بن عبد الله عن الازاعي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي وَّ كفره، ومن تحلى بباطل فهو كلابس 'وبي زور" ثم قال : اكذا رواه صدقة عن الأوراعي عن أبي الزبير واسمهه محمد بن مسلم بن تدرس وتفرد به ، والحديث مئهور بأيوب بن سويد عن الا'وزاعي عن محمد بن المنكدر عن جابر" امـ. قلت : صدقة ضعفه احمد

 محمد بن الحسين بن حفص الانُنـني حدئنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا أيوب بن مويد ذكره، وسنده حـسن، ومحمد بن الحسين ـ وتع في المطبوعة: ابن الحسن ـ ثفة له

 „من أتاه معروف فذكره فقد شـكره، ومن تحلَّى بما لم بنل ، فهو كلابس ثويجي زوره.
 وتد رواه من هذا الوجه الخرائطي في نضيلة الثـككر (AY) مع اختلاف في اللفظه .

قال ابن القيم : : االثناء علي المنعم المتعلت بالنعمة نوعان : عام وخاص ، فالعام : وصفه بالجود والكرم ، والبر والإحسان وسعة العطاء

ونتحو ذلك .
والخاص : التححدث بنعمته والإخبار بوصولها إليه من جهته ، كما


وفي هذا التحديث المأمور به قولان :
أحدهما : أنه ذكر النعمة والإخبارَ بها ، وقوله : أنعم الله :عليَّ بكذا
وكذا .
والتحدث بنعمة ألله شكر؛ كما في حديث جابر مرفوعًا : (من صنُع

 . ${ }^{(1)}$
(1) حسن : رواه البخاري في الالادب المقرده (Y|0) عن يحهى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الآنصار عن جابر مرفوغا العاليةه (
 حدثني رجل من تومي عن جابر بن عبد الله تالل تال رمول الله

 ابي داود: اومن نحلى.. ! إلي آخره. تال البوصيري: رواه مسدد والحارث بسند ضعيف لجهالة بعض رواته، ورواه الترمذني




فذكر أقسام الخلق الثلانة:
أ - شاكر النعمة المتني بها.
ب - والجاحد لها والكاتم لها.

جـ - والمظهر أنه من أملها، وليس من أهلها ، فهو متحلٍ بما لم الم يعطه.



رَحَمة والفُرقة عَذَاب||"(1).
قلت: قد جاء مصرحا به في رواية البخاري السـابقة، وهو شرحبيل بن سعد الخطمي

 وتال الهافظ : صدوت اختلط بآخره.
 عن جابر مرفوعا به . وقال : 'حسن غريب، وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة، ومعنى توله : ’ومن كتم زغد كفر" يقول: قد كفر تلك النعمةه اهــ . قلت: : في إسناده إصماعيل بن عياش وفي روايته عن الحجازيين ضـعف ومذه منها فإن عمارة بن غزية انصاري مدني ، وقد خالفـ يحيس بن أيوب : وهو الغاففي أبو العباس المصري صدون ربما أخطا ، وبشر بن المففـل ومو ثمة عابد والحديث يتحسن بما تبله والشا اعلم .
والجملة الا'نيرة : 'ومن تحلَّى بما لم يعطه ، يشهد لها ما في البخارب (YIV/9) والم


 البهما الترمذي بقوله آنقا : وفي الباب عن أمسماء وعائشة .




والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله ، وتبليغ رسالته ، وتعليم الأمة .
قال مجاهد : هي النبوة ، قال الزجاج : أي بلِّغ ما أرسلت به
وحدِّث بالنبوة التي آتاكُ اللها اهـــ (1) "
فإظهار النعمة والتحدث بها من صفات المؤمنين الشباكرين ، وأما أن يكتم المرء النعمة ، ويظهر أنه فاقدٌ لها إما بلسان الحال أو المقال ، فها فور

كفر" لها ، وهو من صفـات الكافرين الجاحدين .
وإنما سُمي الكافر كافراً، لأنه يُغطي نعمة الله التي أسبغها عليّ
ويجحدها ولا يُقرُ بها ها



 بل ربما نسبوا نمُم الله تعالىى التي أعطاهم (r) إلى أنفسهم وعلمهمم = تنبيه: قال محقق فضيلة:الشكر للخرائطي: في الآصلين: أبو وكيع، وهو سهو وألتصقيع



 مخطوطة الظاهرية (ورةة \& (1) .
(Y) قال العلامة نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري في اتفسير غرائب القرآن

 r.Y








=

















 يكُسْبُونَ أي أي لم تغن عنهم أموالهـم ولا أولادهم من عذاب اللّه شيئًا.

 أي: ألم يعلموا: أن مصدر نعمتهم التي هم فيها هو الله سبجانه
 وأنه تعالْئ يبسطها علىي من يشاء ويحبسها عمن يشاء ، هُ إِنَّ فِي ذُلَكَ
 والعلم.
ب - وأما الاستعانة بها - الي : النعم - علي طاعة الله ، نهو ما يقتضيه الشرع والعقلّ، فإن من اخسن إليك بشيء لا يجور ان تقابله
 وجاحدٌ له. فكيف إذا استعان بإحسانه علئ الإساءة إليه، نهو أشذ وقاحةٌ وجحوداً للجميل
والنُعم التي في الدِنيا إنما خُلفت أصلاٌ ليستعين بها أهل الإيمان علىن





 يستعينون بها علىي طاعته.




وشكر كل جارحة إنما هو باستعمالها بتقوين الله العظيم في امتثال ما يخصها من الطاعات واجتناب ما يخصها من العصيان، فشكر البدن أن لا تستعمل جوارحه في غير طاعته. وشكر القلب أن لا تشغله بغير ذكره ومعرفته. وشكر اللسان أن لا تستعمله في غير ثنائه ومدحهـ. وشكر المال أن لا تنفقه في غير رضاه ومحبته. ورراء ذلك تطوعات الـشاكرِ والشُكور، قام رسول اللّ







 يتابع وإلا فلُّن الحديث. فالحديث ضيف بهئه الطرن.
,عزاه الــيططي ني الجامع إلى ابن خزيبة واليهيهي في الثـعبه.

الليل حتى تورمت قدماه فقيل له: تفعل هذا وقد غفر كلك ما تقدم مـمن



وقد أحسن القائلز:
بطاعته وتشكرَ بعضِ حقٌّ
أَأَلكَ رزقه لتَقوم فيه
توِيتَ علىى معاصيه برزةه
فلم تشكر" لنعمته ولكن


 وسهِرًا ونعبا في تربيته وتنذيته ، فمن عقَّهما أو أساء إليهما فما شُكرْمَما على صنيعهما، بل جحد أفضالهما عليه ، ومن لم يشكر هما "فإنها لم الم




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










قال الخطابي : اهها الكلام يُتُول علىى وجهين : أحدهما : أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس ، وترك الششكر لمعروفهم ، كان من عادته كفران نعمة الله وترلك الشكر كه اله سبحانه . والوجه الآخر : أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه، إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس، ويكفر معروفهـم، لاتصال أحد

الأمرين بالآخر" اهــ (1).
६- وقد أكثر الله سبحانه من تعلاد نعمه على عباده، فلم يترك لجاحد مجالا أن ينكر نعم الله عليه، بل لو أراد أن يحصي الإنسان ما في جسده من نعم الله وأفضاله لمجز، فكيف لو أراد أن يحصي نعم الله سبحانه على الناس في حياتهم علي هذه الأرض؟!


وفي (مختصر منهاج القاصدين" : من جملـة نعم الله عليك أن خلق لك آلة الإحساس، وآلة الحركة في طلب الغذاء، فانظر إلى ترتيب حكمة الله، تعالى: في الحواس الخمس، التي هي الة للإدراك . فأولها: حاسة اللمس، وهو أول حس يخلق للحيوان، وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه، فإن الإحساس بما يبعد منه أتم لا
 به الرائحة من بعد، ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة، ، فتحتاج
 العوفي عن ابي سعيد الخلري، وسنده ضعيف لضسف عطية.



 الجدار والحجاب ، فربما قصدك عدو بينك ويبنه حجاب ، و وقرب منك
 تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات، ولا ولا يكفي
 بخلاف الشجرة، فإنه يصب في أصلها كل مائع، ولا ذوق لها فتجذبة ، ، وربما يكون ذلك سبب جفافها، ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخبرى ، هي أشرف من الكل، وهو العقل ، فبه تدرك الأطعمة ومنفعتها، وما يضر في المآل ، وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها، فتتتفع به في في الاككل الذي هو سبب صحتك ، وهو أدنى فوائد العقل ، وألحكمة
 فهي بعض الإدراكات ولا تظن أننا استوفينا شيئًا من ذلك فإن البصر والحـ من الحواس ، والعين آلة له، وقد ركبت العين من غشّر طبقات مختلفة:
 العشر صفة ، وصورة ، وشكل ، وهيئة، وتدبير ، وتركيبن ، لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة، لاختل البصر ، وعجز عنير عنه
 ولا يمكن أن يستوفي 'ذلك في مجلدات، فكيف ظنك بـجميع البدن؟!"!.


(ص rer









 0- وعن بيان حقيقة النعم وأقسامها يقول في امختصر منهاج
 هي السعادة الأخروية، وتسمية ما عداها نعمة تجوز والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام:
أحدها : ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا، كالعلم، وحسن الخلق، وهو النعمة الحقيقية.
الثاني : ما هو ضار" فيهما جميعا، وهو البلاء حقيقة.

القسم الثالث : ما ينفع في الحال، ويضر في المآل، كالتلذذ،
واتباع الشهوات، فهو بلاء عند ذوي الأبصار، ،والجاهل بظنه نعمة.


[الاءراف: :0ه].

ومثاله : الجائع إذا وجد عسلاً فيه سم ، فإنه يعده نعمة إن كان
جاهلاُ ، فإذا علم ذلك عده بلاء: .
القسم الرابع : الضُارُ في الحال ، النافع في المآل ، وهو نعمة بُند
ذوي الألباب، بلاء عند الجهال .
ومثاله : الدواء الشنيع مذاقه في الحال ، الشُافي في المآل من الأسقام، فالصبي الجاهل ، إذا كلف شربه ظنه بلاء ، والعاقل يعده نعمة ، وكذلك إذا الحتاج الصبي إلى الحجامة، فإن الأب يدعوه إليها ويامره بها، لما يلحظ في عاقبتها من الشفاء، والأم تمنعه من ذلك لفزط حبها وشفتتها، لكونها جاهلة بالمصلحة في فا فلك، فالكا فالصبي يقلد أمه بجهله ، ويأنس إليها دون أبيه ، ويقدر أباه عدوا ، ولو عقل لعلم أن الأم هي العدو الباطن: في صورة صديق ، لأن منعها إياه من الحجامّة
 من العدو العاقل ، وكل إنسان صديق نفسه ، ولكن النفس صديق جاهل، فلذلك تعمل به مالا يعمل العدو .

ฯ- الفرق بين إنعام الخالق وإنعام الخخلق:
أ - إن الله سبحانه وتعالى يعطي الخلق ويتفضل عليهم مع إنتغنائه
عنهم، والمخلوق لا يعطي غالبًا إلا لمقصد أو غرض .
ب - إنك ربما احتّجت إلى شيء من المخلوق ولا يعطيكه، لكونه محتاجًا إليه، والله سبحانه غني غن كل شيء قال سبحانه: وهُ وهُوْ يُطْمُمُ


جـ - إنك ربما الحتجت إلمي شيء من المخلوق إلا أنه لا يمكنك

الوصول إليه فتبقي محرومًا عن عطيته .
والله سبحانه تصل إليه بدعائك ومناجاتك في كل وقت وحين وأِّإِذاً


د - إنك إذا قصرَّت في خدمة المخلوق تطع عنك إنعامه ، والكافر

 v غافلون أو متغافلون ، ومم في نعم الله غارنون .
 يُشْكُرُونَ هُ [غانر :


 لأن أعظم الشكر لله سبحانه هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له، لأنه هو الذي خلق وأوجد من العدم وررق الإنسان الأرزاق الكثيرة، ولم يشاركه في ذلك أحد، فلا يستحق أحد العبادة معه، ولكن أكثر الناس كما قال تعالىن أعرضوا عن هذه الحقيقة، وجعلوا له أنداداً، ونسبوا لها الضر والنفع، والتصرف في الأرزاق، ودنع الأمراض، وتضان الحاجات، وتفريج الكربات.


فمن الشركُ الذني يقع من العباد نسبتهم ما يحصل لهم من: الأرزاق

 ثم روين حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلّى لنا رسول الله


 بفضل الشه ورحمته فذلك مؤمنُبي كافرُ بالكوكب، وأما من قال : بنوء كِّذا وكذا، فذلك كافرُبي مؤمن بالكواكبا" |هـ (t) .
 فريق من الناس بها كافرين ، ينزلُ اله الغيثَ فيقولون : الكُوْ كب كذا



 وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن ئجور إطلاق الكّ الكفر عليه وإرادة كفر النعمة، لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين (1) قال الحانظ : بيختمل إن يكرن هراده ان ابن عباس تراها كذلك وينهد له ما برواه سشهيد


الكفر والشرك واسطة ، فيحمل الكفر فيه علي المعنيين كتناول الأمرين


ومن هذا قول الناس: لولا الطيب لمات ابني، لولا البط أو الكلب لسرق اللصوص الدار، وما شابه ذلك من نسبة الفضل والنعمة لغير اللها تعالى. و- V ويجب أن يعلم أن اللّ تعالىى لا يزداد ملكه شيئًا بشكر الناس له

 يكفر به وبنعمته ويسخط علىي العبد بذلك، قال تعالىي : رُ إِن تَكْفُروا فَإِنَّ
 بل المستفيد والمنتفع بالشكر هو الإنسان نفسه، كما أنه هو المتضرر




 ^- والكفر بنعم الله تعالىى مُؤذنّ بزوالها عمن كفر بها، قال تعالى:






وهذه القرية هي مكة، فإنها كانت آمنة مطميننة مستقرة، والناس حولها يتخطفون، يغير بعضهم على بعض ، ويقتل وينهب بعضهم بعضاً،




 وكان من تمام النعمة عليهم إرسال محمد








 وبصلة الرحمّ، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم، قال الله تعالمي:


يوم بدر ، وقد مضت إلدخان والبطشة واللزام وآية الروم"(").

وأمـا الخوف فهـو مـن رسـول الله إلى الملينة فكانوا يخافـون من سطـوتـه وسـراياه وجيوشه، وذهب
 وكل ذلك بسبب كفرهم بنعمة الله وبطرهم وأشرهم ومعاداتهم لرسوله ؤَ وللكافرين أمثالها وقد قصَّ الله سبحانه علينا قصة "اسبأه وأنهم كانوا في نعم كثيرة، وأموال ممدودة، وفواكة منتشرة، وأسفار بلا أخطار، ثم إنهـم
 عارمًا، جرف أشجارهم وحدائقهم وأموالهمه، وبُّكّوا بعد ذلك بأشهار مرّة أو ذات شوك، وأشُجار لا ثمار لها، وكان خير الأشجار التي
 الْكْفُورُ


حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان من دعاء رسول الله اللهم اني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحولُ عافيتك ، وفُجَاءة نقمتك، وجميع سخطكك|(r)

9- قال الحليمي : (الشاكر) : ومعناه المادح لمن يطيعه والمثني

 والفُجَاءة بضم الفاء وفتح الجيم والمد، لغتان، وهي : البغتة.

عليه، والمينيب له بطاغته نضلاً عن نعمتها اهــ").
فالله سبحانه وتعالنى يمدح من أطاعه وسار على شريعته، والكتاّب






 وملح نوحًا بأنه كان عبدًا شُكوركا، وإبراهيم الخليل بانه أواه منيّب
 صادق الوعد صلّوات الله عليهم أجمعين، وغير هذا مما أثنى به علئى عباده في كتابه كثير .
-1- ولابن القَّه رحمه الله كلام جامع فيما سبق من المسائل •
نذكره إتمامًا للفائدة .
قال رحمه اللا : اؤأما شكر الرب تعالى ، فله شأنّ آخر كشأن صبره، فهو أولىى بصفة الشكر من كل شكور؛ بل هو الشكور على الحقيقة،
 فلا يستقله أن ينبكره، ويشكر الحسنة بعشر أمنالها إلئ أضعاف مضاعفة.


الككلام واختاره ابن العربّب" امـ.

ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملانكته وفي ملثه الأعلىي، ويلقي
له الشكر بين عباده.
ويشكره بفعله، فإذا ترك له شينًا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شينًا ردّه عليه أضعافًا مضاعفة، وهو الذي وففه للترك والبذل، وشكره على

هذا وذاك.
ولما عقرَ نبيه سليمان الخيل غضبًا له(")، إذ شغلته عن ذكره فأراد آلا
تشغله مرة أخرىي، أعاضه منها متن الريح"
ولما ترلك الصحابة ديارهم، وخرجوا منها في مرضاته، أعاضهم
عنها ان ملكّكهم الدنيا وفتحها عليهم .
ولما احتمل يوسف الصديت ضيق السجن ، شكر له ذلك بأن مكَّ
له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاه .
ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى خرقها أعداوْ ، شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضراً أقرَّ ارواحهم فيها ، ترد أنهار الجنا وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه.

ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم، فنالوا منهم وسبوهم اعاضهم من ذلك بأن صلىى عليهم هو وملانكته، وجعل لهم أطيب الثناء


وآلاَعْتَاق \$ [ص:



في سمواته وبين خلقهه، فأخلصهم بخالصة ذكرىي الدار .
ومن شكره سبجأنه: أنه يجازي علوه بما يفعله من الخير والمعروف في اللدنيا، ويخفف ' به عنه يوم القيامة، فلا يضنع عليه ما يعمله من من الإحسان، وهو من أبغض نحلقه إليه. ومن شكره : أنه غفر للمرأة البغي بسقيهـا كلبًا كان قد جهذه العطش حتنى أكل الثرئ ،؛ وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طرين

المسلمين
فهو مبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما من أحسن إليه.

وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطئ العبد ما يحسن به: إلىى نفسه، وشَكَرَهُ على قِليله بالأخعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحنسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطائه الإحسان وإعطاء الشكر، فمـن أُحق بأبـم الشُكور منه سبحانه!


كيف تجد في ضِمن هذا الخطاب أنَّ شكره تعالى يأبي تعذيب عباده بغير جرم ، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلاُ ، فالشكور لا يضيع 'أنجر محسن، ولا يعذب غير مسيء. وفي هذا ردٌ لقوْل من زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه، "تم يعذبه علي ما لا يدخل 'تحت قدرته، تعالىن الله عن هذا الظن الكانذ والحسبان الباطل علواً كبيراً . فشُكره سبحانه اقتضنى أن لا يعذب المؤمن السُكور، ولا يضيع ris
 عن سائر العيوب والئقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده. ومن شكره سبحانه: أنه يخرج العبد من النار بأدنئ مثقال ذرة من خير، ولا يضيع عليه هذا القدر .
ومن شُكره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم له معامًا يرضيه بين الناس فيشكره له، وينوه بذكره، يخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام، وأثنى به عليه، ونوه بذكره بين عباده.
وكذلك شكره لصاحب يَس مقامه ودعوته إليه.

فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، فإنه سبحانه غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل، ويشكر القليل من العمل.
ولمّا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان الحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلّها واتصف

بضدها.
وهذا شأن أسمائه الحسني، أحب خلقه إليه من اتصف
 والظالم، والجاهل، والقاسي القلب، والبخيل، والجبان، والمهين، , اللئيم

وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراخمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستار يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف،

عفو يحب العفو، وتُر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه
 رحمك الله يا ابن القيم ، ما أجوده من كلام وما أجمعه. اللهم
 الششاكرين، آمين

## 畨 絭

(1) (عدة الصابرين") (ص هro - TrV).

$$
\begin{aligned}
& \text { العليُ - الأعلى - المتعال } \\
& \text { جلَّ جلاله وتقدسَّست أسماؤه }
\end{aligned}
$$

*" المعنمى اللغوي:
 الفعل بحرف وبغير حرف ، كقولك : قعدت عُلوْهُ، وفي عُلْوْهِ
 الششيُ عُلُوْا ، فهو عَلِيٌ ، عَلِيَ وتَعَلَّلَّنِ

وعلا فلانْ فلانًا إذا تهره، وعلوتُ الرجل الرجل: غلبته، وعلا في الأرض :
 والعليُ : : الرفيع ، وتعالىن : ترنَّعَّ
 وقال الز"جّاجي: وقال النحويون: تقدير (علي") من الفعل (فعيل"، ،






$$
(r \cdot q \cdot-r \cdot \wedge \wedge / \varepsilon)
$$

أصله (اعكَيو"، لانَّه من العلوَ، فلامه واو فاجتمعت الواو والياء وسبقبث


 في الثانية صارت الياء هامنا أغلب على الواو لانّنها أخفتّ منها(1). ور ورورد الأسماء في القرآن الكريم:









* معنى الأسماء في حق"اله تعالىى :
 والله العليّ ، والعليّ الفعيل من قولك: علا ولا يعلو علوّا، إذا ارتفع فهو



 ولا معنى لوصفه بعلو المكان لأنَّ ذلك وصفه بأنَّه في مكان دون مكان انـ
 خلقه، لأنَّه تعاليى ذكره فوق جميع خلقه، ، وخلقه دونه كما وصف به نـي نفسه أنَّه على العرس، نهو عال بذلك عليهمه" اهــهِ (1).








 سواه لأنهّ العظيم الذئي لا أعظم منه، العلي" الذي لا أعلئ منه، الكبير



مواضع أخر ولم يذكر غيره، انظر (Irv/iV)، (re/re، re).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Yry/r) (\%) }
\end{aligned}
$$

 ربِّكَ الأَعْلَى وفوق كل" شيء ، والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله















وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: :الوهو سبحانه وصف نفـبه بالعلو، وهو من صفات المدح له بذلك، والتعظيم، لانَّه من صفأت الانّ الكمال، كما مدح نفسه بأنَّه العظيم والعليم والقدير والعزيز ولحّ والحليم ونحو ذلك، وأنَّه الحيّ القيوم، ونحو ذلك من معاني إسمائه الحسسنى،
(1) كتاب غالتو حيده (ص 1 i 1).

فلا يجوز أن يوصف بضدّ الحياة والقيومية والعلم والقدرة، مثل ولا ولا ولا الموت والنوم والجهل والعجز واللغوب، ولا بضدّ العزّة وهو اللذلّ، ولا بضدّ الحكمة وهو السَّفه.
فكذلك لا يوصف بضدّ العلو وهو السفول، ولا بضدّ العظيم وهو الحقير، بل هو سبحانه متزّه عن هذه النفائص المنافية لصفات الكمال العال
 وقال ابن القيم رحمه الها :
هذا ومن توحيدهم إثبات أو رحن صاف الكمالٍ لربُنا الرحمن

 وهو الذي حقًا على العرسِ استوين قد قامَ بالتد بالتدبير للأكوانِ

وقال:
 وقال السَّعدي": "العلي" الأعلى"، : وهو الذي له العلوّ المطلق من
 فهو الذي على العرش استوئ، وعلى الملك احتويّ، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكممال(r) اتّصف،
(T) هكذا في المطبوعة ولعلّها : وبغاية الكمال اتّصفف.

وإليه فيها المنتهي" اهـ(1) .
إذن فجميع معاني العلوّ ثابتة له سبحانه وتعالمى.
كما قرّر ذلك ابن :القيم في نونيتّه بقوله آنفًا :



1- إبـات العلوّ المطلق لله رب" العالمين بكلّ معانيه، دون أن نعطل أو نؤول شيئًا، ونثبت نشيئًا لأنَّ ذلك تحكِّم لم يأذن الله به . أولا: تضمنت هذه الأسماء إثبات علوّ ذات ربيّا سبحانه، وأنَّه عال علىن كلّ شيء، وفوتّ كلّ شيء، ولا شيء فوقه، بل هو فوق العرشن كما أخبر عن نفسه، وْهو أعلم بنفسه.

وهذا اعتقاد سلف الأمة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللدين‘‘ من علماء الحليث والتفنسر والفقه والأصول والسيرة والتاريخ والعربينة

والأدب وغيرهم ${ }^{(1)}$
وسنحاول باختصاز ذكر ما يدلّ علىى علوّ ذاته سبحانه وتعالىى من آيات الكتباب ، والأحاذيث الشريفة.

* فمن آيات الكتابٌ:


(Y) انظر النقول الكثيرة التي. نقلها الذهبي رحمه الله في (العلو) وابن القيم رحمه' الله في |ا(اجتماع الجيوش الإسلامِية| عن علماء الامة في هذه المسالة .

وقد ذكر الاستواء في ست آيات أُخر في سورة [يونس: بّ]،[الرعد: Y
 والملائكة منه تتنزّلَ، وإليه تعرج وتصعد.




أَمْرُ هِ [القدر : ع] .
ومعلومٌ انَّ التنزّ لا لا يكون إلا من العلوُّ




 ع- أنّ الأعمال الصالحة والكالام الطيُب إليه يصعدان، قال تعالئ :
 قال الدارمي: فإلي من ترفع الأعمال، والله بزعمكم الكاذب مع العامل بنغسه في بيته ومسجده ومنقلبه ومثواه؟!! تعالئ الله عما يقولون اللون

0- قوله تعالئى مخاطبًا المسيح عليه الصلاة والسلام: ورإذذ قَالَ اللَّهُ



7- أخبر تعالىى عن تنزيله لآيات الكتاب في آيات كثيرة منها قوله







قال أبو سعيد الدارمي رحمه الله: فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتزيل غن التفسير، ويعرفه العامة والخاصة، فليسن منه لمتأول تأول، إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل :
ويلكم!! إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة، من تفسير


 كله : نزلت من فوق . وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكا مكان؟ إنما يكون شبه مناولة لا تنزيلاٌ من فوق السماء مع جبريل، إذ يقول
 والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه وجبريل يأتيه من خارج ، هذا واضح، ولكنكم تغالطون.
فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوين على العرش فوق
سمواته، وبان من خلقه، فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين اللهّ اهــ" (1) .

 دليل على, أن فرعون كان يريد الاطلاع إلى الله تعالى في السماء، وذلك ولك أن موسىى وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهـم أجمعين كانوا يدعونهم إلى الله بذلك.
** وأما الااحاديث التي تدل على (العلو) فهي كثيرة منها: -
 قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجلٍ عن بني آدم، آسف كما يأسفون،
 يا رسول الله ! آفلا أعتقها ؟ قال מائني بها" فأتيته بها فقال لها : „أين
 (اعتقها فإنها مؤمنة)(1) قال أبو سعيد الدارمي : اففي حديث رسول الله أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس (1) (الرد على الجهمبة) (ص 000).


بمؤمن، ولو كان عبدًا فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة، إذ لا يعلم أن الله
في السماء" اهــ

والمعراج، وقد تواترّت() 'وأجمع عليها سلف الأمة وأئمتها(Y).
r- حـديث أبيі موسى الأشعـري رضي الله عنه قال : قــام فينا
 يخفض القسط وبرفهه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل

الليل...

 الفجر وصلاة العصر، تُم يغرجُ الذين باتوا فبكم، فيسألهم ربهمم و وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهـم يصنلون

وأثيناهم وهم يصلون)(8)
"اوالذي نفسي بيده منا من رجل يدعو امر أته إلى فراشها، فتأبى عليه، إلا

كان الذي في السماء:ساخطا عليها حتى يرضمى عنهال|(0)
7- حديث أبي سعيد الخـدري: بعث علي بن أبي طالب إلى

(1) מالرد على الجهميةه (ضِ هَ) .


 السماء يأتيني خبر السماء صباحما ومساء؟...4(1).
 زو"جكن أهاليكن، وزوجني الله تعالئ من فوق سبع سماواتي. وني رواية: (اوكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء|(٪)" وغيرها من

* أما أقوال السلف في إبثات أن اله فوق العرش، فهي كثيرة نتقل ها

هنا ما يتيسر:
ا- قال السُيخ أبو نصر السجزي (r) في كتاب (الإبانةه له:
اوأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي: متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرين يوم القيامة بالأبصار، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. . ."
rينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ ولا نقول كما تقول الجهمية: أنه ها هنا هنا على الأرض|"(O)
 (VEY) ، V\&Y. / /Y) (Y)
(Y) هو عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي الحافظ، كان ثيمًا بالأصول والثفروع له تصانيف


ץ- وقيل لزيد بن هارون: من الجهمية؟ فقال : امن زعم أن الرحمن
 ع- وقال الحافظُ أبو نعيم الأصبهاني في العقيدة المشّهورة عنه:

 واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها، من غير تكييف، ولا تمئيل ولا


0- وقال الشيخ :نصر بن إبراهيم المقدسي(r) في كتابه االحجة علنى













(r) מتليس الجهميةَ لابن تِمبية (r/ / \&) .





اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه الأئمة العلماء، والأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة: فاذكر مذاهبهمّ، وما إجمعوا عليه من اعتقادمهم، وما يلزمنا من المصير إليه من إجماعهم ؟ ؟ فالجواب: أن الذي أدركت عليه أهل العلم ومن لثيتهم واخذن عنهي فذكر جمل اعتقاد أهل السنة، وفيه ـ وان الله مستو علي علي عـي



 الجماعة، وهو من حجتهم علي المعتزلة والجهمية في قولهم : إن الهي اله عز وجل في كل مكان، وليس علئ العرش . والدليل على











إِلَهِهُ [المعارج: \&] ، ومْاً كان مثله مما تلونا من الآيات في هنا الباب . وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة ، وأما اذعاؤهم المـجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى : استولىي . فلا معنىي له، لأنه غير ظاهر في اللغة ومعنى الاستيلاء في اللغة : المغالبة ، والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد ؛ وهو الواحد الصمد ، ومن خق الكلام أن يحمل على حقيقته ، حتى تتفق الأمة أنه أريد به المحجاز ، إذ لا سبيل إلثى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا علىى ذلك ، وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلىّ الثى الأشهر والأظهر من وجوهه ، ما لـم يمنــع مـن ذلك ما يـجب له


ولو سـاغ ادعاء ألمجـاز لكل مُدع ، ما ثبت شيء من العبارات وجلً الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود هحاطباتها ، مما يصح معناه عند السامعين والاستواء معلوم في اللغية ومفهوم ، وهو العلو والارتفاع علئ الشيء والاستقرار والتمكن فيه •
 العرب: استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت ، وقال غيره : : استوني أي : انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيده .



 فأوردتهم ماء بفيفاء(1) قفرة وقد حلد حلق النجم اليماني فاستوى

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استـولئ ، لأن النجم لا يستـولي • قال: ومن الحجة أيضًا في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع، أن الموحدين أجمعين • من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة . رفعوا وجوههم إلى السماء ، يسغيشون ربهم تبارك وتعالى ، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلىن أكثر من حكايته ، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد . ولا أنكره عليهم

مسلمة اهـ
V
أقوال سلف الأمة وعلمائها :
اونقل أقوال السلف من القرون الثلاثة، ومن نقلَ أقوالهم في إبّات
أن الله فوق العرش يطول، ولا يتسع لـه هــنا الموضـع؛ ولكـن نبهنا
عليه| اهـ

* النزاع في هذه المسألة محرم:

والنزاع في إثبات العلو للرب سبحانه لا يجور ، لانه ليس من المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها ، بل يجب التوقف عند النصوص

السرعية الواردة فيها .
قال شيخ الإسلام : ولم يكن هذا عندهم من جنس مسائل النزاع التي يسوغ فيها الاجتهاد ، بل ولا كان هذا عندهم من جنس مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة : كاللخوارج والثيعة( ${ }^{(1)}$ والقدرية، والمرجئة ؛

 (r) يعني المتقدمبن منهم، كما نبه عليه محقق الكتاب

بل كان إنكار هذا عندمم أعظم من هذا كله، وكلامهم في ذلك مشهور
متواتر
ولهذا قال الملقب بإمام الائمة أبو بكر بن خزيمة فيما بيما رواه عنه

 يتاذئ بنتّ ريحه أهل ألقبلة ولا أهل الذمة|(1) اهـ . قلت: وتكفير السلف لهمr، منقولٌ في كتب السنة والعقائد بالأسانيد

1- فقد فقال الحسن بن عيسني مولين عبد الله بن المبارك: : كان ابن

> المبارك يقول: الجهمية كفار((). '

Y- وقال الحسن بن عيسني : الجهمية !! ومن يشك في كفر
الجهمية(r)
r- وقال عبد الرّحمن بن مهدي : الجهمية يستتابون ، فإن تابوا
وإلا ضربت أعناقهم(").



ثنة من رجال مــمـ




وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وألهمه رشده ، وأما من أراد الله فتنته




والحمد لله رب العالمين ．
娄粦 䊓

الحفيظ _ الحافظ
جلَّ جاله وتقلدسَّت أسماوَّه
( \& 7, \& 0)
\% المعنى اللنوي:
قال ابن سيده : الحفظ نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة.
حفظ الشيء حفظا، ورجل حافظ من قوم حفاظ" الـ قال الجوهري : حفظتُ الشيء حفظا ، أي : حرسته ، وحفظته

أيضًا بمعنى استظهرته ، والمحافظة : المراقبة(1)

ما سمعوا ، وقلّما ينسون شيئًا يعونه( ${ }^{\text {ي( }}$.
قال الزجاجي : (الحفيظ) : الحافظ ، فعيل بمعنى فاعل .
وقال : حغظت الرجل: إذا أغضبته، أحغظه إحفاظلا، والحِفظة:
الحقد والضغينة(8).
** ورودها في القرآن الكريم:
ورد اسمه (الحفيظ) ثلاث مرات : في قوله تعالى, : پوإِنَّ ربَي عَلَى




للراغب (ص IY\&).
rra







: معنى الاسمين في حق اله تعالىي :
قال الخطابي : هو الحافظ، فعيل بمعنى فاعل ، كالقدير والعليم، يحفظ السماوات والأرض وما فيها، لتققى مدة بعائها، فلا تزول ولا تُدْتُرَ، ،

 وهو اللذي يحغظ عبده من المهالك والمعاطب، ويقيه مصارع السوء
 [الرعد: 11] ، أي : بأمرن - ويحفظ علئى الخلق أعمالهم، ويحصي عليهم









أقوالهم ، يعلم نياتهم وما تكِنُّ صدورهم ، ولا تغيب عنه غائبة ولا
تخفى عليه خافية .
ويحفظ أولياءه ، فيعصمُهم عن مواقعة الذنوب ، ويحرسهم عن
مُكايَدة الشيطان ، ليسلموا من شره ، وفتنته اهــ" ا(1).
وقال الحليمي : (الحافظ) ومعناه : الصائن عبده عن أسباب الهلكة
في أمور دينه ودنياه اهـ(1).
قال القرطبي : فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات ، ومن أوصاف
الفعل
فإذا كان من أوصاف الذات فيرجع إلى معنى (العليم) ، لأنه يحفظ
بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها ، كما يقال : فلان يحفظ القرآن، أي: هو حاضر في قلبه، وفي مقابلة هذا الحفظ النسيان ،


وإذا كان من صفات الفعل ، فيرجع إلى حفظه للوجود ، وضد هذا
 [يوسف: 18 ].
وقال : والحفظ أيضًا قد يكون بمعنى الجمع والوعي ، من ذلك قولهم : حفظت القرآن ، أي : جمعته ، إذا قرأته عن ظهر قلب ، وحفظت المتاع، إذا جمعته في الوعاء، والوعي والجمعُ حراسة فاعلم.


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


وقذ يكون الحفظ بمعنى الأمانة، ومنه قول يوسف عليه السلام


يكون في الخزائن من مظان حقوقها، منوع لها من غير واجيها.

وقال ابن القيم في:نونيته :
وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيـ وقال عبد الرحمن السعدي : (الحفيظ) : الذي حغظ ما خلقه،، وأحاط علمه بما أوجده ، وحعظ أولياءه من وقوعهم في الذنوبٌ والهلكات ، ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العناد

أعمالهم وجزإها

1- إن الحافظ لهلذه السماوات السبع والأرض وما فيهما هو الله
وحده لا شريك له.
فهو سبحانه يحفظ السماوات أن تقع على الأرض كما في قوله






 مُّبِّ

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : وحفظنا السماء الدنيا من كل


 وقيل : محفوظا من الهدم والنقض ، وعن أن يلغه أحدٌ بحيلة .





 وثال الفرطبي بعد أن ذكر ترل الرازي : اروقيل : هو متمل ، أي : إلا ممن استرن




 (II - 1 • / (I)



والله يحفظ ذلك كله بلا مشقة ولا كلفة، ودون أدنى تعب أو نصب،


Y- أن المححفوظ! هو ما حفظه الله سبحانه وتعالى وشاء له أن يحخظ ويبقى ، وأما من شناء الله سبحانه أن يضيع أو يضمححل ويضعف 'أو يهلك، فإنه ضائع هالكك لا محالة.

فقد تكفل الله بحفظ كتابه العزيز من التحريف والتغيير والتبديل ،


لَحَافظُونَ هُ [الحمجر : 4] :-
فبقي كذلك ـ كما قال سبحانه ـ هذه القرون الطويلــة محفوظا بحفظ الله تعالمي له ؛ فهو من آيات الله الظاهرة للعيان ، الدالة علني مدق وعد الله جل شبأنه .

ولقد أتنى على المسبلمين أيام فتن سوداء ، انتشر فيها أهل البدع والأهواء6 وأدخلوا علىي هذا اللدين أنواع المـحدثات ، وافتروا علىي رسول الأمة في هذا القرآن شيئًا ، أو أن يغيرّا فيه حرشًا واحذًا ، فبقي كما هو ؛' ؛
 وكذا أماكن العباذة، فإن المحفوظ منها هو ما حفظه الله سبححانه


 حق رعايتها، فحرفوها وبدلوا آياتها، كـا تص"ّ اله ذلك في القرآلن.

وتعالىى وهو خحر حافظا.
قال ابن تيمية رحمه الله عن آيات الله العظيمة : وكذلك الكعبة 6
فإنها بيت من ححجارة بواد غير ذي زرع، ليس عندها أحل يحفظها من عدو ، ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها ، فليس عنلها رغبة ولا رهبة ، ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة ، نكل من يآتيها ياثيها خاضعًا ذليلاً متواضعًا في غاية التواضع ، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطلار الارض مححة وشو كا من غير باعث دنيوي ، وهي على هذه الحال من الو ف من السنين ك وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية(1) غيرها ؛ والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقي ملة ، ثُم تهدم لا يرغب أحد في بنانها ولا يرهبون من خرابها . وكنلك ما بُني للعبادات قد تتغير حاله علي طول الزمان؛ وقد يستولي العلو عليه كما استولي على بيت المقذسك والكعبة لها خاصة
 في هذا العالم هو حركات الفلك، والن ما بني وبقي ففد بُني بطالع سعيد، فحاروا في طالع الكعبة إذ لم يجدوا في الأفُكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح والعظمة والدوام والقهر والغلبة، وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما فصدوا تخريبها قال تعالىى : وأَلَّمَ تْرَ كَيْفَ

 [الفيل:

قصلها جيشّ عظيم ومعهم الفيل ك فهرب أهلها منهـم فبرك الفيل
(1) بنية على. ورن فعلية كناية عن الكعبة، يقول العرب: لا ورب هذه البنية.

وامتنع من المسير إلى جهتها ، وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه ، ثيم

 فآيات الأنبياء هي أدلة على صدقهم " اهـ (1)「 - واله سبحانه وحده هــو الذي يحفـظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك ، ويجفظه من عقابه وعذابه وسخطه ، إنْ هو ح حفظ جدود الله واجتنب محارمه ، فتتقوى الله وخوفه يُحفظ الإنسان ، ، وبقدر

 صالحات حافظات لمغيب أزواجهن - من عرض ومال ورلد ـ حفظهن الله سبحانه ، وأعانهن وسددهن على ذلك.

فبحظظهن الله - أي أمره ودينه ـ حفظهن الله . 'وجاء في الحديث
 احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك . . . " (r)
(1) ״ النبوات " (ص • 11 ـ آ17).

 سعد عن فيس بن الحجأج عن حنـُ الصنعاني عن عبد الله بن عباس انه حدلث أنه ركب خلف رسول الله فال الترمذي : حسن صصحي ، وقال ابن رجب في " نور الاقتباس " (صاب) : وأجود

السانيله من رواية حنتن عن ابن عباس التي ذكرناها ، وهو إمناد حسن لا بأس به اهـ. وهر كما قال ، قيس بن ألحجاج ، قال فيه أبو حاتم :صالح ، وتال الحانظ : صبدو وللحديث طرت كثيرة ، وهنا أجودها كما قال ابن رجب .

قال ابن رجب رحمه الله (1): يعني احفظ حدود الله ، وحقوقه وأوامره ونواهيه ، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال ، وعند نواهيه بالاجتناب ،وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدي ما أمر به إلى ما نهي عنه ، فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعاً وترك المحرمات جميعًا"|هــ" (r) . وقد مدح الله سبحانه عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده فقال في معرض بيانه لصفات المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهـم بأن



ع - ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوت الله هو التوحيد ، أن يعبله ولا يشرك به شيئًا ، كما جاء في حليث معاذ بن
 لبيك رسول الهّ وسعديك ، قال : هل تلدي ما حت الله على العباد ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن حت اله على العباد أن يعبلدوه ولا يشر كوا به شيئًا ، ثم مار ساعة ثم قال : يا معاذ بن ججل ! قلت : لبك
(1) هو נين ألدين عبد الرحمن بن الحسسن بن محمـد البغدادي نم اللدمشقي الحنبلي الشهير






$$
\begin{aligned}
& \text { (r) نور الاقتباس (صعז). }
\end{aligned}
$$

رسول الش وسعديك، قال : هل تدري ما حت العباد على الش إذا نعلوا
ذلك؟ قال قلت : الهُ ورسوله أعلم ، قال : أن لا يعذبهم "(1) "م
فهذا هو الحق العظيم الذي أمر الله سبحانه عباده أن يحفظـوه
ويراعوه ، وهو الذئين أجل حغظه أرسل الرسل وأنزل الكتب .
فمن حَفظه في اللدنيا ، حفظه الله تعالى من عذابه يوم القيامة ، وسلَّمه وأمنّه منه ، وْكان له عند الله عهد أن يدخله الجنـة ويجيره من
. النار
وإن عذب بسبب ذنوبه ، فإنه أيضنا محفوظ بتوحيده من الخلود في نار جهنم مع الكفار اللذين ضيَّوا هذا الحق العظيم . 0 - ومن أعظم ما أمر بحفظه من الواجبات : الصلاة ، قال تعالى

 فمن حافظ على الصلوات وحفظ أركانها ، حفظه الله من نقمته وعذابه وكانت له نجاة يوم القيامة . قال ابن القيّم رحمه الله : والصالها مجلبة للررق ، حافظة للصحة ، دافعة للأذى ، مطردة للأدواء ، مقوية للقلب ، مْبيضة للوجه ، مفرحةٌ للنفس ، مذهبةٌ للكسل ؛ منشُطِّ للجوارح • ممدة للقوي ؛ شارخة للصدر ، مغذية للروح ؛ منوّرة للقلب، حافظةٌ للنغمة ، دافعة للنقمة ، جالبة للبركة ، مبعدة ، من الشيطان ، مقربة من الرحمن . وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البلدن والقلب وقواهما، ودفع المواد الرديئة عنهما ، وما ابتلى رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو
 r£^

## بلية إلآ كان حظ المصلّى منهما أقل ، وعاقبته أسلم .

 وللصلاة تأير عجيب في دفع شرور الدنيا ، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطنًا ، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ، ولا استجلبت مصالحها بمثل الصاة. بربه عز وجل تفتح علبه من الخيرات أبوابها ، وتقطع عنه من الشّ رئر ور أسبابها ، وتفيض عليه موارد التوفيق من ربه عز" وجل" ، والعافية ، والصحة ، والغنيمة والغنى ، والراحة والنعيم ، والأفراح والمسرات ، كلها مُحضَرَّ لديه ، ومسارعةٌ إليه اهـ (1)



(1) " الطب النبوي « (صYזץ) .
 مسهر حدثنا إسماعيل بن عياثر عن بحير بن سعد عن خاللد بن معدان عن جبير بن نفير عن ابي اللدرداء وأبي ذر . فال الترمذي : حسن غريب ، قال المنذري في ه اللترغيب "





 = عن آبان بن يزيد عن فتادة عن نعبم بن همار عن عقبة بن عامر مرفوعًا به (IV

فتّل توعده الله سبحانذ بالهـل>ك والشر العظيم م






 كذا قال ا 'مع أن إسناذهما واحد ، و وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس . وروه أحمد (YAV - YAY/0) وأبو داود (YAY/Y) عن الوليـد بن مسلم بنا سعيل بن
 أحمد) . قُال عبد الله: قال أبي : ليس بالششام رجل أصح حديثًا من سعيل بن عبد المزيز ع


مكجول منه محتمل جندا ..




عن ابن مرة الغطففاني به .
 (ص TVY) . فالحديث يهذه الطرق نـابت بلا ريب .

 قلت : وقد أورد أبو دأود الحديث في پ باب صلاة الضحتى " وكذا المنذري والهمّمي.

. يغضبه ويسخطه ، وينّنغلا بغيره
( ومما أمر سبحانه وتعالى - V




 [المائدة: 44]] ،لأن حفظ اليمين يدل على إيمان المرء وورعه ، فكثير من الناس يتساهل في الححلف والقسـم ، وقل تلزمه الكفارة وهو لا يدري، أو يعجز عنها ، فيقع في الإثم لتضييعه وعلدم حغظه لأيمانه واستقصاء هذا يطول.

وبالجملة فالمؤمن مأمور بحفظ دينه أجمع، فلا يترك منه شيئًا لتعارضه مع هواه ومصلخته، بل هو مطبي لربه على أي حال، وفي كل زمان ومكان. وكلما كان وفاءه بحفظ حدود الله وشرائعه أعظم ، كان حفظ الله له

وقال وهِ فَاذْكُوُوني أَذْكُرُمُمْ

قال ابن رجب رحمه الله : وحفظ الله سبحانه له يتضمن نوعين :
أحدهما حفظه له في مصالح دنياه ، كحفظه في بدنه وولده وماله .
وفي حديث ابن عمر قال : لم يكن رسول الله
 بلفظ : امن توكل لج ما بين ....

الدعوات حين يمسي وحين يصبح : \& اللهم إني أسالك العانية في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أمألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي؛ ،
 خلفي ، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أُفتال من نحتي|"(1).
قال : ودعا رجل لبعض السلف بأن يحفظه الله ، نقال له : يا اخي لا تسال عن حفظه ولكن قل يحفظ الإيمان .
يعني أن المهم همو الدعاء بحفظ الدين ، فإن الحفظ الدنيوي مد يشترك فيه البر والفاجر ، فالله تعالى يحفظ على المؤمن دينه ، ويحول بينه وبين ما يفسده عليه بأسباب قد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون يكرهه.
وهذا كما حفظ يوسف عليه السلام ـ قال هو كَذِلَكَ لَنَصْرِ فَعْهُ السُوُ
 من السوء والفحشاء وعصمه منهما من حيث لا يشعر ، وحال بينه وبين اسباب المعاصي المهلكة . قال : وفي الجملة فيمن حغظ حدورد الله وراعى حقوقه ، تولكي الله حفظه في أمور دينه ودنياه ، وفي دنياه وآخرته.

$$
\begin{aligned}
& \text { _ IVY (0|A _ OIV/1) } \\
& \text { (IVr } \\
& \text { وإسناده صبحيع ، رجاله ثقات. }
\end{aligned}
$$

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه ولي المؤمنين ، وأنه يتولي الصالحين ، وذلك يتضمن أنه يتولي مصالحهم في الدنيا والآلخرة ، ولا





9 ـ الله سبحانه يحغظ أعمال عباده فلا يضيع شيء منها ولا يخر يخفى
 وإن شُرا فشر ، ولا ينسى الله منها شيئًا وإن نسيه الناس ، قال تعالى (أَحْصَاْهُ اللُّ ونَسُوْهُ النبا: ب9] . وقد وكلَّل الله بذلك حفظة كرامًا من الملائكة






 [ or ، or : القمر []
(1) من نور الإتتباس ، باختصار

وهذا الأمر ليس منّ مهام الرسل ولا أتباع الرسل ، بل هو شله وحده




 وغيرها.

- ا يجوز إطلاق هذا الاسم على الخلق (1)، فقد جاء ذلك في قوله

 [يرسف: 0 ]
(1) إنظر المسنى اللنوي لهذا الإِسم.

المقُيت
جلَ جالّله وتقلَّسَت أسماوّه
(\&V)
** المعنى اللغوي :
قال الزجاج : قال أهل اللغة : إن المُقُّتَ المقتدر على الشُيء ،

-أعلم - مقتدرا
وقال الشاعر :
 كذا قال في تفسير الأسماء.
وفي اللسان : قال الزجاج : إن ه المقيت " بمعنى الحافِ والحفيظ، لأنه مشُتق من القوت ، أي مأخوذ من قولهم :قَتُ الرجل أَقوتُ ، إذا حفظت نفسه بما يقوته ، والقوت : اسم الشيء الذي يحفظ نفسه

قال : فمعنى المقيت على هذا : الحفيظ الذي يعطي الشيء على




(rvia/0) © (r) (
roo

وقال الزَّجّاجي : المقعيت : المقتدر على الشيء ، يقال : أقات على الشنيء إذا اقتدر عليه ، 'قال النّاعر :
 قال الأزهري : المقِيت ، الميم فيه مضمومة وليست بأصلية ، وهو

في المعتلاَّتِتِ (1)
قال القرطبي رحمه الله : هو اسم الفاعل من أقات يقيت إقاتةٌ فهو

$$
\begin{aligned}
& \text { مقيت ، والياء فيه بدل مبن اللواو لأنه مشتق من القوت (r). } \\
& \text { * وروده في القرآن الكريم : }
\end{aligned}
$$


 مُقُقتًا
: المعنى في حق الشّ تعالى :
قال ابن جرير رحمه الله : اختلف أهل الثأويل في تأويل قوله

فقال بعضهم تأويله : وكان اله على كل شيء حفيظًا وشهيدًا . وقال آخرون معنى ذلك : القائم على كل شيء بالتدبير - :وقال







ثم قال : والصواب من هذه الأقوال ، قول من قال : معنى المقيت، القدير ، وذلك أن ذلك فيما يذكر كذلك بلغة قريش وينـد للزبير بن عبد المطلب عم رسول الشَ وذي ضضنِ كَفِتُ النفس عنه و وكنتُ على مساءته مقيتًا أي : قادرًا.
وقد قيل : إن منه قول النبي



 لعبد الله بن عمرو قال له : إني أريد أن أقيم هذا المُهر هنا في بيت المقدس ، فقال له : تركت ل'هلك ما يقوتهم هذا الشُهر ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فاترلٌ لهم ما
 الحاكم : صسحيع الإمناد ولم يخر جاه ، وهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة ! ووافقه
 مجهول ، ووثقه ابن معين والعجلي وقال الحافظ : مقبول .
 بن عقبة عن نانع عن ابن عمر مرنوعًا به.
 موسي بن عقبة ( وتع في المجمع : عتبة وهو خطا ) ورواية إمماعيل عن الصحاريين ضعيفة اهــ . والحديث بهذين الطريقين حسن إن مــاء الله .
 عن طلحة بن مُصرف عن خيُمة فال : كنا جلوسـا مع عبد اللّ بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل ، فقال: أعطيـت الرتيت توتهم ؟ قال : لا، قال فانطلــت فاعطهم ، قال : قال=

وفي سلطانه من أهله وعياله ، فيقدر له قوته ، يقال منه أقات فلان الشيء يقيته إقاتةٌ ، وقاته يقوته قياتةً ، والقوت الإسم. وأما المقيت في بيت اليهودي الذي يقول فيه :


فإن معناه: فإني على الحساب موقوف، وهو من غير هذا المعنى اهــ" (1)؛ واختار أن معنى ( المقيت ) : القدير ، الفرًاء (r)، والخطابي (r)، وابنّ قتيبة

قال ابن العربي : وقد قال علماء اللغة أنه بمعنى ( القادر ) وليس فيه

 وعلى القول بأنه \# القاذر " يكون من صفات الذات. وإن قلنا إنه اسمم للذين يعطي القوت فهو اسم للوهاب والرّا


وقال القرطبي بعد أن ذُكر المعنى اللغُوي : فالمعنى أن اله تعالي يعطي
( رسول الله =
 وعبد الله بن كثبر والسلـبي وابن زيد ، أعرضت عن إيرادها لضعفـ أسانيدها .


 (0) » الكتابب الأسنى "(وربة ع Yץ) .

كل إنسان وحيوان قوته على ممر الأوقات ، شيئًا بعد شيء ، فهو يمدها في كل وقتِ بما جعله قوامًا لها ، إلى أن يريد إبطال شيء منها فيا فيحبس عنه ما جعله مادةً لبقائه فيهلك اهـ (1) ،

وقال في التفسير : وقال أبو عبيدة :المقيت الحافظ ، وقال الكسائي : المقيت المقتدر .

وقال النحاس : وقول أبي عبيدة أولى لأنه مشتق من القوت ، والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان (r)

وفي المعصد : المقيت معناه خالق الأقوات ، وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة ، و إلى التلوب ومي المعرفة ، فيكون بمعنى " الرزاق " إلا ألنه أخص منه إذ الرزن يتناول القوت وغير القوت ، والقوت ما يُكتفى به في قوام البدن.

وأما أن يكون بمعنى المستولي على النيء ، القادر عليه ، والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم ، وعليه يدل قوله تعالى وِّ وَكَانَ اللُّهُ عَلَى كُلِّ شُيْءٍ
 والعلم، أما العلم فقد سبق ، وأما القدرة فستاتتي ، ويكون بهذا بألما المعنى وصفه بـ (المقيت) أتم من صفته بالقادر وحده وبالعالم وحده ، لانه دالٌ الْ على اجتماع المعنيين ، وبذلك يخرج هذا الاسم عن الترادف اهـ (r).





وقال عبد الرحمن السعدي رحمه الله : المقيت اللين أوصل إلى كل موجود ما به يقتات ؛ وأوصل اليها أرزاقها ، وحرَّها كيف كيف يشاء
(1) بحكمته وحمده
"ش آثار الإيمان بهذا الاسم :
1 - إنَّ الله هو ( المقيت ) أي القدير على كلّ شيء ؛، وسيأتي بسط
الكلام على ذلك في (القّدير ) إن شاء الله تعالى .

- Y وكبيرهم ، قويهم وضعيفهم ، غنيّهم ونقيرهم ، قال تعالى وهِ ومَا مِن
 مُبِينِيُ [هود: 7].


[نصلت: . أ].
قال ابن كثير : وقذَر فيها أقواتها ، وهو ما يحتاج أهلها إليه من
الأرزاق والاْماكن التي تزرع وتغرس (')
وقال القرطبي : معنى ( قدَّر فيها أقواتها " أي أرزاق أهلها ومٌا يصلع
لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل" بلدة ما لم يجعله في
الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد (r)
rq.

「

 وإلى هذا أحد أوجه قوله عليه الصلاة والــلام : ( إنُّي لست كهيئتكم إنّي أبيت يطعمني ربّي ويسقيني " (") وأنشدوا :
فقوتُ الروح اروواح المعاني وليس بأن طعمتَ وأن شربْتا فلكلّ مخلوق قوت ، فالأبدان قوتها المأكول والمشروب ، والأرواح

 وقد تضمّن هذا الاسم جميع الصفات. فيجب على كل مكلفَ أن يعلم انَّ لا قائم بمصالح العباد إلاّ الله سبحانه ، وأنَّه اللذي يقوتهم ويرزقهم وأنضل رزق يرزةه الله العقل ، فمن رزقه العقل أكرمه ، ومن حرمه ذلك فقد أهانه اهـ (r).

*     *         * 


خورالنين اهدوا رادهم هدى| .
 في الصحيحين بنحو هذا اللفظ من حديث ابي ابي سعيد الخدري وابي هريرة وابن عمر وانس رضي الشاعنيم
(r) الكتاب الأسن (ورة: ry

الحاسبب ، الحسيبب
جلَّ جلاله وتقلسَّست أسماؤه
( \& 9 _ $\varepsilon \wedge$ )
者 المعنى اللغوي

قال الكسائي : ما أدري ما حسَبُ حديثك ، أي ما قَدْرهُ.
والحَسَبُ أيضًا : ما يعدُّه الإنسان من مفاخر آبائه ، ويقال : حَسبهُ
دينه ، ويقال ماله ، والرجل حسيب".

وحاسبته من المحاسبة ، فالحَسْبُ : العدُّ والإحصاء . واحتسبت بكذا أجرًا عند الله ، والاسم الحِسْبَ وهي الأجر والجمع

الحسب
ويقال أيضًا : إنّه لَحَسنُ الحِسبة في الأمر ، إذا كان حَسَنَّ التُدبير له.
وأحسبني الشيء ، أي كفاني ، وأحسبته وحَسبَّتُ بالتشديد معنى، أي
أعطيته ما يرضيه.
وحسبك درهم أي كفاك وهو اسم ، وشيء ٌ حسابٌ ، أي كاف ،

وتقول : أعطي فأحسب أي أكثر حتى قال حسبي.
وقال ثعلب : أحسبَه من كل شيء أعطاه حسبَه وما كفاه.

وهذا رجل حسبُكَ من رجلِ ، وهو مدح للنكرة لانّ فيه تأويل فعل
 وقولهم : حسيبك الله ، أي انتقم الله منك.
وحَسبته صالةًا أحسِبهُ بالفتح أي ظنتهـ (1)
وقال الراغب : والحسيب والمحاسب من يُحاسبك ، ثمّ يُعبرً به عن
المكافئ بالحساب (r)
" وروده في القرآن الكريم :
ورد اسمه ( الحاسبب ) مرتين في صيغة الجمع :


أما ( الحسيب ) فقد ورد ثلات مرّات :



* المعنى في حق الشا تعالى :

قال الزجاج : الحسيب يجور أن يكون من : حَسَبت الحسابً .
ويجوز أن يكون أخسبنَي الشيء إذا كفاني ، وقال الشاعر :
ونُحِبُِهُ إنْ كان ليس بـجائع



## فاله تعالىى محسوبٌ عطاياه وفواضله. وقال الشاعر



يقال : أحسبني هذا ، أي : كفاني
 بالله كافيًا من الشهــود الذين يُشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه إليه
 بالله حافظا لأعمال خلقه ، ومحاسبًا لهم عليها ${ }^{\text {(1) }}$ ( وقد اختار ابن جرير أنّ معنى ( الحسيب ) هو الحفيظ في قوله تعالى
 حَسِيًا
 تعملون أيٌّا النّاس من الأعمال ـ من طاعة أو معصيةٍ ـ حفيظا عليكم حتى حتى يجازيكم بها جزاءه .

والثاني لابن عنمة الضيي ، الأصمعية (1) (1).
(Y) (

( ( ) المصدر السابت (IY/YY).

وقال : وأصل الحسيب في هذا الموضـع عندي ، فعيل. من
الحساب الذي هو في مُعنى الإحصاء ، يقال منه : حاسبت فلانًا علمى كذا وكذا ، وفنلان حاسبه على كذا ، وهو حسيبه ، وذلك إذا كان صاحب حسابه.
وقد زعم بعض أهلز البصرة من أهل اللغة (1) أنَّ معنى الحسبب في هذا الموضع : الكافي:، يقال منه : أحسبني الشيء يحسبني إِئي إحسابًا ؛ بمعنى كفاني ، من قولهم ، حسبي كذا وكذا.
وهذا غلط من القول وخطأ . وذلك لأنّه لا يقال في أحسبت الشُيءئ أحسبت على الشيء فهو حسيبٌ عليه وإنماً يقال : هو حسبه وحسيبه .

قال الخطابي : الحُسيب هو المكافئ ، فعيل بمعني مفعل ، كقولكِ : أليم بمعنى مؤلم ، تقول العرب : نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني ، أي أعطاني ما كفاني حتى قلثت : حسبي .
والحنيب أيضًا بمعنى : المحاسب ، كقولهم : وزير ونديم بمعنتي


قال الحليمي : ( الحسيب ) ومعناه : المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من الحما غير أن يحسب ، لأن الحاسب يُدرك الأجزاء شُيئًا فشيئًا ، وْيعلم الجملة عند انتهاء حسابه ، واله تحاللى لا
(1) الظاهر أنّه يريد أبا عبيدة مبمر بن المننى البصري ، الذي تقدّم قوله .
(1) يتوقف علمه بشتيء على أمر يكون وحال يحلد

وقال ابن القيّم في نونيته :

وقال السعدي رحمه الله : ( الحسيب ) هو العليم بعباده ، كافي المتوكلين، المحجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها فيتلخص عندنا في معنى (الحسيب) و (الحاسب):

1 - إنه الكافي ، فعيل بمعني مفعل ، كقولك أليم بمعنى مؤلم ، فهو كافي المتوكلين عليه.
Y ـ إنه المحاسب ، كالنديم بمعنى المنادم، كما قال تعالى : \$ كَفَّ
 * آثار الإِيمان بهذين الاسمين : 1- إن الله سبحانه وتعالى هو الكافي لعباده ، الذي لا غنى لهم عنه أبدًا ، بل لا يُتصور لهم وجود بدونه ، فهو خالقهم وبارئهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا والآخرة ، لا يشاركه في ذلك أحدٌ أبداً ، وإن ظن

 نعيل بمعني مفعل تقول العرب : نزلت بفلان فاكرمني وأحـبني أي : أعطاني ما كفاني
.

الناس أن غير الله يكفيهم فهو ظن باطلّ ، وخطاٌ محض ، بل كل شيء
بخلقه وتقديره وأمره.
قال في (المقصده": :هو الكافي، وهو الذي من كان له كان جحسبه؛ ؛ والله تعالى حسيب كل 'أحل وكافيه ، وهذا وصف لا يتصور حقيقته لغيره، فإن الكفاية إنما يحتاج إليها المكفى، لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجوده.

وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لسُيء إلا الله تعالى ، فإنه
 به وجود الأشياء ويدوم به وجودها ويكمل به وجودها .

ولا تظنن .أنك إذا احتجت إلي طعام وشراب وأرض وسماء وشمنس وغير ذلك ، فقد احتجت إلى غيره ولم يكن هو حسبك ، فإنه هو الذي كفالك بخلق الطهام والشُراب والأرض والسماء ، فهو حسبك . ولا تظنن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه ، ترضعه وتتعهله فليس الله حسيبه وكافيه ، بل الله كفاه إذ خلق أمه ، وخلق اللبن في ثديها وخلق القن له الهداية إلى التقامه ؛ وخلق الشُفقة والمودة في قلب الأم حتى مكنته من الالتقام ، ودعته إليه وحملته عليه.
فالكفاية إنما حصلت بهلذ الأسباب ، والله وحده المتفرد بـخلقها لأجله ، ولو قيل لك أن الأم وحدها كافية للطفل وههي حسبه الصدقت به، ولم تقل إنها لا تكفيه لأنه يحتاج إلي اللبن فمن أين تكفيه الأم إذا لم
 من الأم ، فليس محتالجًا إلى غير الأم ، فاعلم أن اللبّ ليس من الألم بل هو والأم من الله ، ومن فضله وجوده.

فهو وحده حسب كل أحد ، وليس في الوجود شيء وحده وهو حسب شيء سواه،بل الأنشاء يتعلق بعضها ببعض وكلها تتعلت بقدرة الله تعالى اهــ"

فالله وحده حسب كل أحد ، لا يشاركه في ذلك أحد ، وهذا هو

 تؤيده الأدلة الكثيرة .
قال ابن القيّم رحمه الله بعد ذكره للآية السابقة : أي الله وحده كافيك ، وكافي أتباعك ، فلا تحتاجون معه إلى أحد.
 على الكاف المجرورة ، ويجور العطف على الضمير المجرور بدون إعادة
 والثاني أن تكون الواو واو „مع"، وتكون "امنَ في محل نصب عطنًا
 ويكفي مَنِ اتْعك ، كما تقول العرب: حسبك وريداً درهم، قال الشَّاءر :
 وهذا أصحُ التقديرين . (1) (1'لمقصد الا'سنى، (صY) (VY).




 ومن اتبعك من المؤمنين ، فحسبُهُم الهُ .
وفيها تقدير رابع ، وهو خطأ من جهة المعنى ، وهو ان تكون امَنَه في موضع رفع عطنًا على اسم الله ، ويكون المعنى : حسنُبك الله وأتباعُك ، وهذا وإن قاله بعضُ الناس (1) فهو خطأ محض ، لا لا يجوز


 والتأييد ، فجعل الحسبَ له وخده ، وجعل التأييد له بنصره وبعباده ؛ وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه

 ولم يقولوا : حُسبنا اللّ ورسوله ، نإذا كان هذا قولهم ، وملِ الرب تعالى لهم بذلك ، فكيف يقول لرسوله : الله واتباعُك حسبُك وأتباعه قد أفردوا الزب تعالى بالحسب ، ولم يُشُركوا بينه وبين رسوبله فيه، فكيف يُشركُ بينهم وبينه في حسب رسوله ؟! هذا من أمحل المحخال وأبطل الباطل .

 كيف جعل الإيتاء للهُ ولرسوله ، كما قال تعالى :ؤَومَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ

(^/

فَخْذُوهُهُ [الحشر : V] . وجعل الحسبَ له وحده ، فلم يقل : وقالوا : حسبنا الله ورسوله ، بل جعله خالصَ حقِّه ، كما قال تعالى وا إِنَّا إِلى اللَّه رَاغْبُنَهُ [التوبة : ه9] . ولم يقل : وإلى رسوله ، بل جعل الرغبة إليه

 أن العبادةَ والتقوى ، والسشجـود لله وحدَه ، والنــنر والحلفـ لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى
 فالحسبُ : هو الكافي ، فأخبر سبحانه وتعالى أنَّه وحده كافِ عبدَه ، فكيف يجعل أنباعه مع الله في هذه الكفاية ؟! والأدلة اللَّالة على بطلان هذا التأويل: الفُاسد أكثر من أن تذكر ها هنا اهـ (٪) وبقدر .ما يلتزم العبد بطاعة الله ورسوله ، تكون الولاية والكفاية ،

ولذلك يتابع ابن القيّم كلامه قائلاً:
والمقصودُ أن بحسب متابعة الرسول تكونُ العزةَّ والكّفاية والنُّصرة ، كما أن بحسب متابعته تكونُ الهـايةُ والفلاح والنجاة ، فالله سبحانه علَّ سعادة الدارين بمتابعته ، وجعل شَقاوة الدارين في مخالفته ، فالٔتباعه الهدى والأمن ، والفلاحُ والعزَّة ، والكفاية والنصرة ، والولاية والتأييد ، وطيب" العيشُ في الدنيا والآخرة ، ولمخالفيه اللّكّةُ والصَّار ، والخَوفُ والضهلا ، والخِذلان والشُقاء في الدنيا والآخرة . اهـ .
(1) وفي قراءة حمزة والكسـائي ا الليس الله بكاف عباده " . الاستفهام للاستنكار ، أي أن كفاية اللّ لعبده ظاهرة لا لا يتسنى لاه

「 ـ والله سبحانه وتعالى ( الحاسب ) الذي أحصى كل شيء ؛، يفوته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماه .



وكتب ذلك في اللبح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والآرض
بخمسين الف سنة ، كما جاء في حديث عبد الها بن عمرو (1)

مُبِّن



§ - و وأعمالك أيها الإنسان كلها محسوبة محصاة ، لا يضيع منائها شيء ، ولا يُُاد عليك شيء ، فتجزى بها يوم القيامة ولا تظلم.



وقد أمر الله سبحانه الحفظة بذلك ، أن يدونوا كل صغغيرة وكيبيرة :

(1) رواه مسلم (Y- (Y/£)
(Y) انظر تفـير ابن جرير (Y/با • . ) وغيره.

وهذا الحفظ والإحصاء الدقيت ، والحساب الذي لا يفوته شيه ، هو الذي يبهت أهل الأجرام ، الذين لا يبالون بأعمالهم صلحت أو فسدت ، يعملون السيئات بلا حساب ويظنون أنهم متروكون مدى ، لا حساب ولا


 لذلك كان لزامًا علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ، وأن نزن

أعمالنا قبل أن توزن.
 يقينّا بمحامبة علاًّ الغيوب ، وإحصاء حسابه لجميع العيوب ، أقاموا في الدنيا موارين القسط على أنفسهم وأحصوا عليها بالحساب المحرٌٌ كلما برز عنها وصدر ثـم حاسبوها محاسبة الثريك النحرير القائم بماله شريكه الذي انفصل عن شركته بعداوة وقعت بينه وبينه ، فانظر هل يسمع له بترك حبة ، أو يسقيه من مائه عند ظمآه عبَّ ، فلذلك انتشرت ذنوب هؤ لاء من الصحائف كما ينتُر ورت' الشُجر الليابس بالريح العاصف . فإذا قدموا قضاء الموقف ، برزت لـهم تلك الصححائف منيرة وقد استنارت فيها المععاني والأحرف ، لأنها مُمحخَّةٌ مخلَّصّةٌ بدقيت المحاسبة وشديد

المطالبة فكان حسابهـم عرضًا لا مناقشة اهـ (1) 0 - وحساب الخلق لا مشفة فيه على الخالق الحاسب ، بل هو يسير . عليه
 (1) اللكتاب الا'ستى ( ورةة 1. بrب ).
rrr

قال 'ابن جرير : :ـم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم

 يقول: وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس ، وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها . لأنه لا يحسب بعقد يد ، ولكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منـه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبرا إلاّا في كتاب مبين اهـ (1) فكما أن خلقَهم وبُعْهم لا مشُقة فيه كما قال سبحانه هِ مَا مَا خَلْقُكُمْ وْلا

 يَقُولَ لَلُّ كُن فَيكُونُ
فسبحان الله العظيم ، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير :

*     *         * 

(1) (1 جامع البيان " (V/ / \& )

الكريم ، الأكرم
جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه

$$
(01,0 .)
$$

* المعنى اللغوي :

قال ابن سيدَه : الكرمُ نقيضُ اللُّؤم ، يكون في الرج

عنوا العِتق ، وأصله في الناس (1)
قال الجوهري : وقد كَرُمَ الرجل بالضم نهو كريم ، وقوم كِرَمٌ
وكُرماء ،ونسوةٌ كرائم.

بالتشديد وكارمتُ الرجل إذا فاخر ته ني الكرم ، فكَرُمته أكُرْمُهُ بالضم إذا
غلبته فيه .
والكريم : الصفوح

بأولاد كرام
ورَرُمٌ السحابُ ، إذا جاء بالغين
وقيل لشجرة العنب : كَرْمَّ بمعنى كريمة ، وذلك لكثرة خيرها وقرب جناها .

وقد يُسمى الشُي؛ الذي له قَذْرٌ وخطرِ : كريماً ، ومنه قوله سبحانه




حسنًا اهـ (1)
والكرَمٌ : كرم العنبِ ، والقلادة أيضًا .
والمكَرْمُهُ : واحذِ المكارم ، وأرض مكرمَمَة للنبات إذا كانت جيلة
النبات (r)
قال الزجاج : اللكرَمُ سرعة إجابة النَّفُنِ ، كريم الخُلُقُ وكريم
الأصل .
وحكى الأحول (r) جّوزةٌ كريمةٌ ، أي : هُشَّةُ المكسر ، وكأن سرعةَ



وقال الزجاجي : :الكريم : الجواد ، والكريم : العزيز ، والكريم :








الصَّوح ، هذه ثلائة أوجه للكريم في كــلام العـرب ، كلها جائز وصف الله عز وجل بها (1)
 والعرب تُسمي الشيء النانع الذي يدوم نفعه ويسهل تناوله كريما ولنـئ ولذكّك

 الرقّي فيها : هذه نخلة كريمة (ث)

* وروده في القرآن الكربم : ورد اسمه ( الكريم ) نلات مرات :
 الْكَرِيم|
 [النمل: •


"معنى الاسم في حق الش تعالى :
قال ابن جرير : ( كريم ) ومن كرمه أفضاله على من يكفر نِعَمَهُ ،






ويجعلها وَصْلة يتَوَصلُ بها إلى معاصيه (1)
وقال الحليمي : (الكريم ) ومعناه النُّفَّاع ، من قولهم : ماةٌ كريمة، إذا كانت غزيرة اللبن ُتُر على الحالب ، ولا تقلض بأخلافها ، ولا

تحبس لبنها .
ولا شلك في كثرة المنافع التي مَنَّ الله تعالى بها على عباده ، ابتذاء
منه وتفضلا" ، فهو باسـم الكريم أحت من كلِّ كريم (r)
وقال القرطبي بعل أن ذكر أن الكريم له ثلاثة أوجه هي : الـجوا! والصتَّوح والعزيز : وهذه الأوجه الثللئُّ يجور وصف الله عز وجل بها ؛ فعلى أنه جوادٌ كثير الڭخير صفوح لا بد من مُّعلَّتِ يصفع عنه و ينغم عليه .

وإذا كان بمعنى العزيز كان غير مقتضِ مفعولا في أحلد وجوهه. فهذا الاسـم متردد بِين أن يكون من أسماء الذاتِ ، وبين أن يكون من

أسماء الأفعال .
والله جلَّ وعزَّ لم مزّل كريمًا ولا يزال ، ووصفه بأنه كريم هو بمعنتي نفي النقانص عنه ؛ ووصفه بجميع المحامل ؛ وعلى هذا الوصف يكون من أسماء الذات ، إذ ذلك راجع "إلى شرفه في ذاته وجلللة صفاته. وإذا كان فعليًا كان معنى كرمه ما يصدرُ عنه من الإفضال والإنعام على خلقه. (1. $1 / 19$ ) " (1)
 وكذا البيهي في غالا'سماءن (ص Vr).

وإن أردت التفرقة بين ( الأكرم ) و ( الكريم ) ، جعلت الأكرم الوصف الذاتي ، والكريم الوصف الفعلي اهـ (1) (الـئ
وقد حكى ابن العربي رحمه الله في معنى الكريم ستة عشر قولاً ، نوردها باختصار :

الأول : الذي يعطي لا لعوض
الثاني : الذي يعطي بغير سبب.
الثالث : الذي لا يحتاج إلي الوسيلة
الرابع : الذي لا يبالي من أعطى ولا من يحسن ، كان مؤمنًا أو كافرا، مُقَرًا أو جاحدًا .
الخامس : الذي يستبشر بقبول عطائه ويسرُ به.
السادس : الذي يعطي ويني ، كما فعل بأوليائه حبَبَ إليهم الإيمان



 وهب الصبر وأعطاه ، تمَّ مدحه به وأثنى .

$$
\begin{aligned}
& \text { السابع : أنَّه الذي يَعُمُّعطاؤه المحتاجين وغيرهم } \\
& \text { الثامن : أنَّه الذي يُعطي من يلومه. }
\end{aligned}
$$




العاشر : الذي يُعطي بالتّعرض . الحادي عنّر : أنَّها النَي إذا قَدَرَ عفى

 الرابع عشر : أنَّهُ اللني لا يُضيع من توسلَ إليه ولا يترك من التّبا

إليه
الخامس عنر : أنَّه الذي لا يعاتب .
السادس عشر : أنَّهُ الذي لا يعاقب اهـ (1).

أما ( الأكرم ) ، فقال الخطابي : هو أكرم الأكرمين ، لا الا يواريه كريم، وولا يعادله نظير ، وقد يكون ( الأكرم ) بمعنى : الكريم ، كما
 قال القرطبي : أَّن ( الاكرم ) الوصف الذاتي و ( الكريم ) الوصفـ
 ** آثار الإِيمان بهلين الاسمين :
 السابقة ، فاججاد فيه وأفاد ، قال رحمه الله تعالى : اـ أمّا إذا قلنا إنًّا الكريم هو الكثير الخير ، فمن أكثر خيرًا من الشه


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) شالكتاب الاسنى" ( ورقة (Y) } \\
& \text { ( ( ) والكتاب الالمسى") ( ورتة . }
\end{aligned}
$$



 كل شيء ينقطعُ إلآ الله وإحسانـه ، فإنَّه دائمُ متصــل في الدنيــ الْا
والآخـــرة .

جـ ـ وأمًا إن قلنـا إنه الـني يَسهل خيره ، ، ويقربُ تناول ما عنده فهو الله بالحقيقة ، نإنه ليس بينه وبين العبد حجابٌ ، وهو قريب لمن


د ـ وأما إن قلنا إنَّ الكربم هو الذي له قدر عـي
 يضاف كل شيء ، ومن شرفه يسرفُ كل شيء ، وكرمُ كل كريم من الـا كرمه.

 الإطلاق والتمام والكمال من كل وجه ، وفي كل حالٍ ، بال بخلاف الخلق

 و - وأما إن قلنا إنَّ الكريم بمعنى المُكرمِ فمن المكرمُ مُ إلا الله تعالى،



ز ـ وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يتوقع عِوَضا ، فليسن إلا الله وحده ، لأن كل شئ خَلْقه وملكه فما يعطي له وما يأخذه لا له ، ، وما يُعطي كل مُعط أو , المعوضّض خلق له.

 الأخبار أنه أعطي بكذا أو عمل بكذا لكذا ، فالعطاءُ منه والسبب جميغًا ، والكِلُّ عطاءٌ بغير سببـ.

 لحقٌ المتوسل ، والباري يعطي بغير وسيلة ، لأن حرمة النبي أو الولي
 .
 وحده ، لأن ألخلق جُجلت قلوبهم على حب من أحسن إليها ، وبغض




$$
\begin{aligned}
& \text { أنواع : } \\
& 1 \text { ـ التوسِل بأسماء الهّ الحستى وصفاته . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r ـ التوسل بدعاء الرجل الصا الصالح الحي }
\end{aligned}
$$



من أساء إليها ، والباري يُعطي الكافر (1) والمتقين ، وربما خَصَ "الكافر
في الدنيا بمزيد العطاء ، ولكنَّ الآخرة للمتقين.


تصور ذلك في حقه .
 يحتاج فهو الله وحده ، لأنه يُعطي ويزيد على قدر الحاجة انـي ، ويُعطي من يحتاج ومن لا يحتاج حتى يصب عليه الدنيا صبًّا .



قال حتى . . . ${ }^{\text {. }}$
وذكر القُشيري أن موسى عليه السلام قال في مناجاته : إنه لتعرض لي الحاجة أحيانًا فأستحي أن أسالك ، فأسال غيرك ، فأوحى الله إليه : يا موسى لا تسل غيري ، وسلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك . وذلك لأن أمره بين الكاف والنون ، فسواءُ الصغير والكبير ، بل ول ولِ

الكبير عنده صغير ، والعسير يسير ، والصعب لين.
 يفي ، ويمكن أن يقطعه عُذرُ ، ويحولُ بينه وبين الوفاء أمرٌ ، والباري
 قاطع، ولا يحول بينه وبينه مانع •
س - وأما إن قلنا إن ( الكريم ) هو الذي لا يُضيع من التجا إليه،


 rat

نهو الله وحده ، والألتجاء إليه : التزا الطّاعه وحسن العمل ، وقدأنحـر


 والحِسـاب والعِتابِ.



 قلت ( أي القرطبي ) : فهذا ما ذكر العلماء من الأقوال وبيانها ؛

 يلومه، لأنه والشه أغلم داخل في قوله : إنه الذي لا يبالي من أعطى ؛؛

 وانظر : القرطي (INV/AN) (




 (vi/l)
 (YVo،rivz/z)


ولا ذكر بيان أه الذي يُعطي ويُني لانه في غاية البيان وهو مفسرٌ في سرد الآقوال .
,لا ذكر بيان أنه الذي يعطي بالتَّعرض ، وقد قال تعالى لنبيه محمد ، ، 1 ، 1 : فعرض ولم يسال وأعطاه مُناه اهـ
Y Y والكريم ايضاً من يستحي أن يرد عبده عندما يسأله كما جاء في الحليث توله إذا رنع يديه إليه أن يردمما صفرًا |" (1)


















「
المتأتِّي لكل ما يُراد منه من غير تكلف الِ

والشُريف والجواد من اللخيل ، وسائر ما وقع عليه هذا الوصفن.
وإذا اعتبـرت جميـيع ما قيل في معنى الكرم ، علمت أن الذي
 الصفات ، والنزاهةُ عنَ النقائصِ والآفات ، وقد تضمَّنَ ذلك قولَ الحق



وتقديسًا وتنزيها عن صقاتها .

إلا خَيرُكَ ولا إلهَ غَيرك ك ) (1).
= صالح ، وتال العجلي: :يكتب حديثه وفيه ضعف.

 نقد أشرد ه، ، كالوا : يا رسول الله ، ما كفارة ذلك ، قال : : أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طلا


 صسح رواية العبادلة عنُ ابن لهيعة عبد الغني بن سعيد الأردي والــاجي وغيرهما ، كمبا في التهذيبه (TVA/0) وله شُاهد حسن ، تال إبن وهب في جامعه (ص111) : وأخيرني أسامة بن زيدّ قال =

وهو الذي عمَ الجميع بعطائه وفضله .وبكرمه أمهل المكذّبِ له ، واستمرت عليه نعمته ، ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره ، وتركه وما اختار لنفسه ، ولم يُعْجِله ولا عاجِلَه .
كل ذلك كرم منه وفضلّ ، ومن كرم الله تعالى أن تفضل على


ويأمر بالبخل بما ليس له ولا يبقى اهـ (1)
ع - من كرم الله تعالى غفرانه للذنوب وعفوه عنها ، وتبديله السيئات


وجاء في الحديث الصحيح ما يدل علي هذا الكرم العظيم ، وهو ما







=

 العرب، بإنها لكذلك في التوراة.

ضحك حتى بدت نواجذلُهُ ه (1).




 على اله إلا هالك ") "(r)
قال القاضي عياضٍ رحمه الله في معنى الزيادة السابقة : معناه من

 يعملها واحدة ، وإذا اعملها عشراّ إلى سبعمائة ضعف إلى اضصعاف كثيرة،
 مع أنها أفراد ـ حسنبَته مع أنها متضاعفة نهو الهالك المحروم ، ورا والله أعلم
7 ـ ومن كرمه عز وجل أنه يكتب الحسنات لمن لم يبلغ من الأطفال




ورراه مسلم (I\&V/I) عن أنس بن مالك وهو حديث الإسراء الطويل ، ني الجزء الآخير
(r) شُرح مسلم (10Y/ ).

المسلمون ، فقالوا : من آنت ؟ قال : رسول الله ، فرفعت إليه امرأةٌ
 وقد أورد ابن حبان هذا الحديث في صحيحه بعد ذكره لحديث پ رنع
 اللخبرين الأولين ، اللذين ذكرناهما ،بأن القلم رفع عن الأقوام الذير الذين

ذكرناهم في كتبة الشرُ عليهم ، دون كتبة الخير لهم (Y) V
 وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : قيل يا رسول الله من أكرمُ الناس ؟ قال : پ أتقاهم ، نقالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : فيوسف
 معادَن العرب تسألون ؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإِسام إذا فَقهوا |" (r)
فأعظم أسباب الكرامة عند الله هو تقواه ، ولذا كان الرسل أكرم
 هذه هي الكرامة الحقيقية التي تبقى في الآخرة لاصحابها ، حتى يدخلوا بها دار الكرامة.

واما ما يتمتع به كثير من الفجار والكفار من التكريم بين أقوامهم
(1) رواه أحمد (Y/9/19) ومسلم (YV/Y/Y) عن ابن عباس به .

 على جوار تــمية الإنسان بـ » الكريم " كما هو ظاهر .

وعشائرهم وأهليهم ، واتفاع شأنهم وذكرهم بين الناس ، فتكريم زائلٍ باطل مضمححل، منقلب إلي ضده يوم القيامة من المهانة والعذاب
الشُديد، قال سبحانـهه عنهـم
 [الدخان:

قال الطبري رحمه الله : فإن قال قائل : وكيف قيل وهو يهان بالعذاب الذي ذكره اللهُ ، ويذلُ بالعتلِ إلى سواء الجحيم روا إِنُكَ أَنْتِ
 قائل ذلك له بالعزة والكرم ، ولكنه تقريع منه له بما كان يصف به نفسنه في الدنيا ، وتوبيخ له بذلك على وجه الحكاية ، لأنه كان في الدنيا يقول
 النار ، ذق هذا الهوان اليوم ، فإنك كنت تزعم إنك أنت العزيز الكريم ؛ وإنك أنت الذليل المهُين ، فأين الذي كنت تقول وتَدَّعي من العِّ

والكرم؟ ! هلا تمتنع من العذاب بعزتك ؟!! (1)
-
كَرِيمُّهُ [الراقعة: RV] .
قال الراغب : كُل شُيء شَرُقَ في بابه فإنه يوصف بالكرم (r). قال القرطبي : أقسم بمواتع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم، ليسن

 دار المهانة والعذاب ال'اليم (

بسحرٍ ولا كهانة ، وليس بمفتــرى ، بل هو قــرآن كريـم محمود ،
 ربهم ، وشفاء صدورهم ، كريم على أهل السماء لأنه تنزيل ربهم ووحيه.

وقيل : ( كريم ) أي : غير مخلوت .
وقيل ( كريم ) لما فيه من كريم الأخلات ومعالي الأمور (1)
وقيل : لأنه يُكرُم حافظه ، ويُظِّم قارئه اهـ (r)




مُّهْشَلْا كَرِيماً هُ [النسـاه: 1
قال ابن جريــر : وأما المدخــل الكريـــم فهـو الطيب الحسن المكرم بنفــي الآفـات والعاهـــات عنــه ، وبارتفــاع الهمــوم والأحــزان ودخول الكــدر في عيش مــن دخلــهـ فلـنلك سماه الله

كريمًا اهـ
 (أولئك الذين أردت غرست ُ كرامتّهم بيدي وخنمتُ عليها، فلم تر عينِ
 الهدى والبيان والعلم والحكمة.

$$
\begin{aligned}
& \text {. (rys/iv) a ( }
\end{aligned}
$$




## 费 繁 楽

（६）رواه مسلم（IVI／1）عن المغيرة بن شبعة ．قالل النوري ：أما اردت ：فبضم التاه ،
ومعناه : اخخترت واصطفيت.

وأما غرست كرامتهم پيدي الى آخره ، فمعناه ：اصطفينهم وتوليتهم فلا يتطرن إلى كرامتهم تغير 1 وفي آٓخر الكلام حذل اختصر للعلم به نفديره ：：ولم يخطر علمى تِلب
بشر ما أكرمتهم به وأغددته لهم اهــ ( نـرح مسلم (ז/ چ ع).

# الرقيب" <br> جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه <br> (or) 

*     * المعنى اللغوي :



 شيء
وراقب الله تعالى في أمره أي خافه والرقيب فعيل بمعني فاعل ،
كعليم بمعنى عالم ${ }^{\text {(r) }}$
* 

ورد هذا الاسم ثلات مرات.



[الاحزاب:
. (1rA/1) '(1)


## * معنى الاسم في حق الش تعالى :



 قال : ويعني بقوله ( رقيبًا ) : حفيظا محصيًا عليكم أعمالكم ؛ متفقدًا رعايتكم حرمة أرحامكم، وصلتكم إياها ، وتطعكموها وتضييعكم (1) حرهتها
 وكان الله على كل شيء ما أحل لك وحرم عليك، وغير ذلك من الأثياء كلها حفيظا لا يعزب عنه علم شيء من ذلك ، ولا يؤده حغظ ذلك كله حدثنا بشر حدنُا يزيد حدنُنا سعيد عن قتادة وا وُكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّْ

 يقال : رُقَبتُ الشيء أُرقُبُ رقبة ، وقال الله تعالى ذكره وهَمَا يَلْفِطُ مِن قَوْلْ

قال الخطابي بعد أن نقل قول الزجاج : وهو (أي الرقيب) في نعوّ



$$
\begin{aligned}
& \text { المعنى البيهقى في ه الإعتقاد « (ص • 7) . }
\end{aligned}
$$

قال الحليمي : ( الرقيب ) وهو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه
نقصد ، أو يدخل خلر من قِبَلِ غفلته عنه (1)
وفي المقصد : ( الرقيب) هو العليم الحفيظ ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ، ولاحظه ملاحظة" لازمة دائمة ، لزومًا لو عرفه



محروس عن التناول ()
قال ابن الحصار : ( الرقيب ) المراعي أحوال المرقوب ، الحافظ له جملة وتفصيلاُ ، المحصي لجميع أحواله.

وذلك راجع إلى العلم والمشماهدة ، وهو الإدراك والإحصصاء ، وهو
 وتصرفاته ، ومراعاة وجوده وعدمه ، وحياته وموته. فهو إذاً يتضمن صفات الذات بمتعلقات محخصوصة من الأفعال اهــهr وفي النونية لابن القيم :
(6) وهو الرقيب على الخواطر واللوا حظ كيفَ بالأفعالِ بالآركان وقال السعدي : ( الرقيب ) المطلَّل على ما أكتنه المدور ، القائم


(
( ( ) (

ras

على كل نفس بما كسبث ، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن
نظام واكمل تدبير (1)

## 右

1 - يجب على كل مكلف أن يعلم أن اله جل شأنه هو الرقيب علمي عباده ، الذي يراقب حر كاتهم وسكناتهم ، وأقوالهم وأفعالهم بل مـا

 .
قال القرطبي : ورقيب بمعنى رَآِب ، نهو من صفات ذاته ، ، راجِعة إلى العلم والسمع والبصر ، فإن الله تعالى رقيب على الاشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النُنيان .
ورقيب للمبصرات بيصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، ور ورقيب

 الارضين والسماوات ؛ ولا خخفي عنده بل جميع الموجودات كلها علها علي
نمطِ واحدِ في أنها تحت رِقته التي هي من صفته اهـ (r).

فمن كان لنلك ملاحظا غير غافل عنه ، راقب تصرفاته ، ومعاملاته وعباداته. ، وسانر حياته ، وفي ذلك صلاح دنياه وآخرته ، بل بلوغه أعلى درجات الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام عنـيما سأل
( (1) (
(Y) (Y) في الآصل : رتبه ، ولا معنى لها منا (Y)


النبي وَّ
تراه فُإنه يراك |(1)
قال ابن القيم : "المراقبة " دوام علم العبد ، وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. ناستدامته لهذا العلم واليقين : هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله
 وقت وكل لحظة وكل نَفَس وكل طرفة عين .

قال : و \# المراقبة "ه هي التعبد باسمه ( الرقيب ) ، الحفيظ ، العليم، السميع ، البصير " .

فمن عقل هذه الأمـماء ، وتعبـَّل بمقتضاهـــا ، حصلت لــهـ
المراقبــة ، والله أعلم (1)
نموذج للمراقبة :
(إذا - Y لمشارطة نفسه فيقول للنفس : مالي بضاعة إلا العمر ، فإذا فني منِي

رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح .
وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه ، وأخرَّ أجلي وأنعم عليَّبه ، ولو توفاني لكنت أتمنى أن ير جعني إلى الدنيا حتى أعمل صالهًا. فاحسبي يا نفس أنك قد تُوفيت نم ردُدت ، فإياكُ أن تُشيعي هذا

اليوم


 pav

ب - وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل (1) هـل
 كان الله تعالى أمضاه ، وإلا تركه ، وهذا هو الإخلاص. قال الححسن : رحم الله عبداّ وقف عند همه ، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر .
فهذنه مراقبة العبد في الطاعة ، وهو أن يكون مخلطًا فيها . ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع ، ومرافبته في المباح تكون بمراعاة الأدب ، والشُكر على النعم ، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الصبر عليها ، وكل ذلك لا يخلو منز المراقبة (r) ع - المراقبة تتمر السعادة والانشٌ اح وقرةّ العين : لا شكك أن المراقبة تحتاج إلى حضور القلب بين يدي الله سبحانه :؛ وعدم الانشغال عنه ها سواء في العبادة أو خارجها ، وإلى امتلاء القلب بعظمة الله عز وجل ومحبته .
وهذا القرب والدنوْ من الله تعالى يبث في القلب سروراً عظيمًا . قال ابن القيم : فإن سرور القلب بالله وفرحه به ، وقرة العُين به ؛
 من أحوال أهل الجنة ، حتىى قال بعض العارفين : إنه لتمرُّ بي أوقابت أقول فيها : إن كان أهل الجنة في مثل هذا ، إنهم لثي عيشِ طيب . ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل ،




وبذل الجهد في طلبه ، وابتغاء مرضاته . ومن لم يجد هذا السرور ، ولا
 وليقتسس نوراً يجد به حلاوة الإيمان.

وقد ذكر النبي والوجد ، وعلقه بالإيمان فقال : ( ذَاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَنْ رَضِي بالش ربَا ،
(1) "ابالإسلام دينًا ، وبمحمد رسولا



قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدَّس الله روحه ـ يقول : إذا لم تجد للعمل حلاوةً في قلبك وانسراحًا فاتهمه ، فإن الرب تعان الّلى شكور .
يعني أنه لا بد أن يُيب العامل على عمله في الدنيا ، من حلاوة


مدخول (r)

 مرفوهاّ به .
 مرفوعاً به .
ورواه مسلم (7V/I) عن حماد بن سلمة عن ثابـت عن انس مرفوعاًا به ، بنحو حديثهم غير أنه فال " من ان يرجع يهوديّا أو نصرانيًا ه.
 عاقبة نعود على صاحبها وتتصل بجياته وجميع ششونه ، فالصلاة تنهاه عن الفحشـاء

والقصد : أن الــرور بالله وقربه ، وقرّة العين به ، تبعثٌ على


类 当 ${ }^{*}$
= والمنكر ، ونهذب الانحلاق وتربي ألملى تربية يحبها الربُ سبجانه ، ومكذذا الصضبام

 الحياة في الآسرة والمُجتمع




الواسع
جلَّ جلاله وتقدَّست أسماوْه
(or)
: المعنى اللغوي :

وساعَّ فهو وسيع •
وشيء وسيعُ وأُميع" : واسع" (1)
قال الجوهري : والوُسعُ والسَعَُّ : الجِدةُ والطاقة ، قال نعالى :

والهاء عوض من الواو .
وأوسِعَ الرجل ، إذا صار ذا سعةُ وغنى (r)


 وقال الراغب : السعّة تقال في : الأمكنة ، وفي الحال ، وفي وني الفعل

(صY).



كالقدرة والجود ، ونحو ذلك (1)

* وروده في القرآن الكريم :

جاء في القرآن تسع مرات منها :



 ] [1r:

$$
\begin{aligned}
& \text { * معنى الاسم في حق الش نعالى : }
\end{aligned}
$$

 يَسع لما يُسالْ (r).


 يشاء ، ( عليم ) بمن هو أهل لملكه الذي يؤته ونضله الذي الذي يعطيه، فيعطيه ذلك لعلمه به وبانه لما أعطاه أهل إما للإصلاح به ، وإما لا


قال الخطابي : ( الواسع ) هو الغني الذي وسع غناه مَفَاقر عباده ، ووسع رزقه جميع خلقه ، والـسعة في كلام العرب : الغنى ، ويقال :الله
(1) ${ }^{(1)}$

قال الكحليمي : ( الواسع ) ومعناه الكثير مقدوراته ومعلوماته ، المنبسط فضله ورحمته ، وهنا تنزيهّ له من النقصى والعلة ، واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء ورحمته وسعت كل شي؛ (r) وفي المقصد : ( الواسع ) مشتت من اللسَّة ، والسعة تضاف مرةٌ إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكئيرة ، وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم ، وكيفما قدر وعلى أي شيء نزل . فالواسع المطلق هو الله تعالى ، لا'نه إنُ نظر إلى علمه فلا ساحة) لبحر معلوماته ، بل تنفل البحار لو كانت مدادًا لكلماته ، وإنْ نظر إلى إحسانه ونعمه ، فلا نهاية لمقدوراته ، وكل سعة وآن عظمت فتنتهي إلى طرف ، والذي لا ينتهي اللى طرف هو أحتّ باسم اللسعة، والله تعاللى هو الواسع المطلق ، لالن كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق كا وكل سعة تنتهى إلى طرف ، فالزيادة عليها متُصورة ، وما لУ نهايةَ له ولا طرف فلا يُتصور عليه زيادة (1) "

وقال الأصبهاني : ومن أسمائه ( الواسع ) : وسعت رحمتُه الخلقَ
 غنى يعطي من الـسعة.
(Y) 1 المنهاج ه (19A/1) ذكره في الاسماه التي تتبع نفي التُنبيه عن الله تعالى جده ، وكذا

(Y) كذا بالآحل ، ولعلها : فلا ساحل لبحر معلوماته . .


اجمعين ، وقيل : وسنع رزقه الخلق أجمعين ، لا تجد أحدًا إلا وهو
 وقال القرطبي : أي يوسع على عباده في دينهم ، ولا يكلفهم ما

ليس في وسعهم (")

 والسلطان والملك ، وامع الفضل والإحسان ، عظيم الجود والكرم (r) قال الزجاج : فإنٍ قال قائل : فإذا كان معنى الواسع عندك والغني سواء فما الوجه في تكرإرهما ؟
قلنا له : قد مضى القول في هذا في (1) شرح تولنا عليم وبصير (0)،
 وتبسيطا في الكلام ، فُنبي لمعنى واحد من صفاته لفظتان ليكون ذلك ابلغ في المدح وأكمل في الوصف . ومع ذلك فالواسع قلد يتضمن من





الذي عندي ، ولعله في ألجزء الاول .
(r) י تيسير الكريـم ه (r.0/0).



أي عمَّت رحمتك كل شيء ، وأحاط علمك بكل شي. (1"
"* آثار الإيمان بهذا الإِسم :
1 ـ الله سبحانه وتعالى وامع في علمه ، واسع في حكمته ، فلو كان ماء البحر مدادٌا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمته ، وآياته وعلمه وشرعه وقدره ، لنفد ماء البحر قبل أن ينفد ما عند الله من علم




 أن أشجار الأرض كانت أقلامًا ، والبحار مدادًا ، وسبعة بحارٍ مثلها مدادًا، وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات في الله لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ، ولم تنفد كلمات الله جلَّ شأنه . وقد نظم ذلك ابن القيم بقوله :
كلماته جَلَّت عن الإحصاء والت
 والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان نَفَدَت ولم تَنفد بها كلماته اليس الكلام من الإِله بفانِ (r) Y - Y تقدم قول الحليمي رحمه الله أن ( الوامع ) معناه الكثير مقدوراته ومعلوماته. (1) المصدر الــابن (ص) (Yr)


فقد جاء اسمه ( الواسع ) مقترنًا بـ ( العليم ) في سبع آيات من
 والخلق كلهم يتقلبون في رحمته ونضله ، يعطي من يشاء ويمنع "



 من سبط النبوة و لا المُلكُ (1)، ونحن أحق بالملك منه ، نم هو ليس من




 قال ابن جرير : يُعني تعالى بذلك : أن الملك للّ وبيده دون غيره
 أحب من خلقه ، يقول فلا تستنكروا يا معشر الملا من بني إسرائيل أن
 فإن الملك ليس بميراث عن الآباء والأسلاف ، ولكنه بيد الله يعطيه من يشاء من خلقه ، فلا تتخيروا على الله

(1) لان، من سبط بنيامين بن بعقوب "اين جرير" (YVA/Y).
(Y) ولا يخفى أن في كلامهبم مذا ردّ لككلام الله سبحانه ونيه علبه الصـلاة والمـلام.

فينعم به على من أحب ، ويريد به من يشاء ، عليم بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه ، وفضله الذي يعطيه ، فيعطيه ذلك لعلمه به ، وبأنه لما

أعطاه أهل ، إما للإصلاح به ، وإما لأن ينتفع هو به اهـ (1) r - تقدم قول القرطبي في ( الواسع ) أنه الذي يُوسع على عباده في

دينهم ، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم.









فكل ما كلفنا الله سبحانه به من العبادات والشرائع هو مما تطيقه النفوس على وجه العموم ، تم خفف الله عن المريض والمسافر ،


 وواجباته ، وارتكاب ما حرم الشا نم إذا ذُكر بضرورة الالتزام بدين الها قال متفلتًا من ذلك: الدين بـر !!

والمسن والفقير ، والمبراة والصغير ، وغيرهم من أصخاب الأعذار ، كل
 وأضرب على ذلك مثالا مناسبًا لما نسمعه هذه الأيام من اتجاه الغرب

لإباحة الطلاق بعد أن حُرموه على أنفسهم وضيقوا ما وسع الله علئهم.

 الزوج والمراة المطلقة من سعة فضله ، أما هذه فبزوج هو أصلح لها مبا من المطلق الأول ، او برزق واسع وعصمة ، وأما هذا فبرزف واسع وزئ وزيجة

 فيما تضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق ، وسائر المعاني التي عرفناهـاهـا من الحكم بينهما في مذه الآيات وغيرها ، وفي ذلك من أحكامه وتدبيره

وتضاياه في خلقه اهـ (1)
₹ - إن الله واسع المغفرة ، ومن سعة مغفرته أنه يغفر لكل من تأب






(Y) وتد تكلمنا عن هاتين الصفتين ( الرحمة والدغفزة ) في أسماثه : الرحمن الرحيم والغفور ،

$$
\text { بما يني عن إعادته مب!. } 1 \text { ـع }
$$


(0\&)
: المعنى اللغوي :
قال الزجاجي : الرب : المصلع للشيء ، يفال : ربّبتُ الشيء آربّ
ربَّا وربابةً ، إذا أصلحته وقمت عليه ، ورب الشيء مالكه.
ومصدر الرب : الربوبية ، وكل من ملك منيئًا فهو ربه ، يقال : مذا

إلا لله عز وجل لانه مالك كل شيء " ${ }^{\text {(1) }}$




أن يَرَبني رجلْ من هوازن الرن



والمرَبُوب : المُربَّى (1)

للملك


وقال ابن الأنباري (i) : صالرَّبًّ ينقسم على ثلاثة أقسام :
يكون الرب المالك ، ويكون الرب السيد المطاع ، قال الله تغالىى


وقال الراغب : ضالربٌُ في الأصل التربية ، وهو إنشاءُ الشيء: حالا
فحالا إلى حدّ التمام" "(r)

* وروده في القرآن الكريم :

ورد هذا الاسم في القرآن مرات كثيرة جدًا . أما عن وروده مفردةًا ؛ نقد ورد في إحلى وخمسين ومئة مرة ، منها :


 [الانعام:
 (1) هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون ؛ أبو بكر محمد بن القاسـم بن بشار بن الا'نباري .؛ المقرئ النحوي فال الخطيب : كان ابن الا'نباري صدبرئا دينّا من أهل الـسنة


( Y (
والزجاجي (ص
شال'سنى" (ورقة rV. (Y) " المُمفردات " (صع\1^).



 وغيرها من الآيات الكثيرة .
"ا المعنى في حق اله تعالى :





الذي له الخلق والأمر (1).







$$
\begin{aligned}
& \text { كذا، وأما الرب فلا يقال إلا له عز وجل اله اله }
\end{aligned}
$$

 للشوكاني (YI/ ).

وقال عبد الرحمز السعدي : ( الرب ) هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم ؛ وأخصس من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح تلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم ولهذا كثُ دعاؤهم له بهذا الاسـم الجليل ؛ لا'نهـم

يطلبون منه هذه التربية الخاصة (1)
: آثار الإيمان بهذا الامسم :
1 - إن الله سبحانه هو الرب على الحقيقة ، فلا رب على الحقيقة
سواه وهو رب الأرباب ومالك الملك ، وملك الملوك سبحانه وتعالىى



 لهذا المعنى ، فهذا الفرق بين صفات الخالت والمخخلوقين.


 والأُولَى هُ [ألنارعات:
وقل قيل إن الربّ مشتّ عن التربية فالله سبحانه ملبر لخلقه ومرُبيهم ومُصلحهـم وجابرهم والقانم بأمورهم ؛ قيوم الدنيا والآخرة ؛ كل شثي؛




ربيبة لتربية الزوج لها .

وعلى أن الربَّ المالك والسبد يكون صفة ذات اهـ (1"
ويبُبن' الحليمي أن الله سبحانه يرعى العباد ويربيهم في أحوالهم وأطوارهم المختلفة فيقول : ( الرب ) وهو المبلغ كل ما أبدع حد كماله

 في البدن الروح ويخرجه خلقًا آخر وهو صغير ضعيف ، فلا يزال يُميه ويُشئه حتى يجعله رجلاً ، ويكون في بدء أمره شاباّا ثم يجعله كهلا شيخاً . وهكذا كل شيء خلقه فهو القائم عليه به ، والمبلغ إياه الحد

الذي وصفه وجعله نهاية ومقدارْا له (r).
Y -




قال القاضي عياض رحمه الله : معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت
 ونفاذ بصيرته ، ومتخالطة بشاشته قلبه ، لأن من رضي أمرأ سهل عليه،

دون ما سواه ، وكذا البيهتي ني D الإسماء " (صع4) .


فكذا المؤمن إذا دخل :لبه الإيمان سهل عليه طاعات الهُ تعالى ولذَّت له اله واله أعلم (1)
r ـ ـ وقد تكلم العلامة ابن القيم عن ارتباط اسم (الرب) باسم (الشّ)
و(الرحمن) كلامًا جيداً حيث يقول :

وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلالة ، وهى ( الله ،
 والعقاب ؟ وكيف جمعت الخلق وفرقتهم ؟ ؟ فلها الجمع ، ولها الفرق . . فاسم ( الرب ) له الجمع الجامع لجميع المخلوقات . نهو رب كـل
 السموات والأرضن عبلٍ له في قضته ، وتحت قهره ، ، فاجتمعوا بصفة

 والخوف ، والحب والإِنابة والإِخبات والخشية ، والتذلل والخضنوع إلا

وهنا افترق الناس؛ وصاروا فريقين : فريقًا مشُركين في السعير ؛
وفريقًا موحدين في الجنة .
فالإلهية هي التي فرقتهم ، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. فالدين والسُرع ، والأمر والنهى - مظهره ، وقيامه - من صفة الاللهية. والخلق والإيجاد والتدبير والفعل : من صفة الربوبية . 'والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار : من صفة الملك . وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإلهيته ، وأعانهم وونقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته.
(1) " شُرح مسلم "لننووي (Y/Y).

وأثابهـم وعاقبهم بملكه وعدله . وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك
عن الأخرى.
وأما الرحمة : فهى التعلق ، والسبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأليه منهم له ، والربوبية منه لهم . والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده ، بها أرسل إليهم رسله ، وأنزل عليهم كتبه . وبها هداهم . وبها أسكنهم دار ثوابه . وبها رزقهم وعافاهم وانعم عليهم . فبينهم وبينه سبب العبودية . وبينه وبينهم سبب الرحمة . واقتران ربوبيته بر حمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته .

 بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها . فوسع كل


على خلقه ، وكونه فوق كل شيء ، كما يأتى بيانه إن شاء الله اهـ (1' ع ـ قال القرطبي رحمه الله : فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لارب"ّ له على الحقيقة إلا الله وحده ، وأن بحسن تربية من جُعلت تربيته
 ويحفظه ما استطاع جهده ، كما حفظه الله . قال ابن عباس وقد سنّ عن الرباني فقال : هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره (1)


 \&1。

فالعالم الرَّباني هو الذي بحقق علم الربوبية وربّى الناس بالعلم علمي
 ينالون به فضل الهُ ويدركونه إهـ (1)

وتضرعوا به إليه






[ [البفرة:



[1المائة: 112 ]

 = يختمرا

 يقل أحدكم : أطعم ربلك ، وضتىء ربك ، وليقل : سيدي مولاي ، ولا

قال الحافظ ابن حجر : وفيه نهي العبد أن يقول لسيده ربي ك وكذلك نهي غيره فلا يقول له أحد ربك ، ويدخل في ذلك أن يقول اللسيد ذلك عن نفسه ، فإنه قد يقول لعبده اسق ربك ، فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه.
والسبب في النهي أن حفيقة الربوبية لله تعالى ، لأن الرب هو المالك القائم بالشيء ، فلا توجد حقيقة ذلك إلا له تعالى . قال الخطابي : سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله ، وتربك الإشُرالك معه ، فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشركُ ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد ، فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلات ذلك عليه عند الإضافة كقوله : رب الدار ورب الثوب.

قال ابن بطال : لا يجور أن يقال لآحد غير الله رب ، كما لا يجور أن يقال له إله .

وتعقبه الحافظ بقوله : والذي بختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة ، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن (1) رواه البخاري (IVV/0) ومسلم (IVIo/\&) عن مهامِ بن منب عن ابي هريرة رضي اللا عنع

يوسف علبه السلام
 \＃أن نلد الأمة ربها＂فذلَّ على أن النهى في ذلك محمول على الإطلاق ، ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه ، وما ورد من ذلك فلبيان الـيان الجواز ．
 النهي غن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة ، وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة اهـ（1）
قلت ：وتركُ السُتعمال هذه الكلمة لورود النهي عنها أسلم وأحوط ، والشا أعلم

## 业 畨 类

> (1) ا الففكع (1va/0).

الودود
جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه
(00)

* المعنى اللغوي :

الوُود مصدرُ المودةَ .
قال ابن سيده : الودً الحبُ يكون في جميع مداخل الخير ، عن أبي

ووِدِدتُ الششيء أوَدَّ ، وهو من الأمنية .
قال الفراء هذا أفضل الكلام ، وقال بعضهم : ودَدْتُ ويفعل منه يَوَدٌ

يتمنى (1)


والودُودُ المحببُ (1).

قال الزجاج : ( الودود ) يجوز آن يكون فعولا بمعنى فاعل، ويجور
أن يكون فعولا بمعنى مفعول (1) (1)

\&19

قال ابن العربي : اتقفَ أهل اللغة على أن المودَّة هي المحبة (1) المّ
 ويستعمل في كل واحد مِن المعنيين ، على أن التمني يتضمّن معنى الوُدُ، لأن التمني هو تُشهي حضول ما تودهُ (1) * وروده ني القرآن الككريم :




* معنى الاسم في حق اله تعالى :

قال ابن جرير : ( ودود ) يقول : ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوده
ويحبه (r)

المغفرة لمن تاب إليه من ذننوبه ، وذو المحبة له (8).
قال الزجاجي : فيه قولان :

 الودود في صفات الله غز وجل على مذا المذهب أنه : يودٌ عباده.

- الصالحين ويحبهم

(Y) " المفردات " (ص) (017).



فالله عز وجل ودودٌ لأوليائه والصالحين من عباده وهو محبُ لهم.


أي: مهيب، فتقديره: أنه عز وجل مودود ، أي : يوده عباده ويحبونه.
وهما وجهان جيدان.

وقد تأتي الصفة بالفعل لهَ عز وجل ولعبده فيقال : العبد شكور اللّه ، اله أي يشكر نعمته ، والله عز وجل شنكور للعبد أي : يشكر له اله عمله ، أي يجازيه على عمله ، والعبد تواب إلى الله من ذنبه ، واللّ توابٌ عليه أي يقبل توبته ويعفو عنه اهـ (1)
وبنحوه قال الخطابي وزاد : وقد يكون معناه أن يُودَدِّهم إلى خلقه ،



وقال الحليمي : وقد قيل : هو الواد لأهل طاعته ، أي الراضي عنهم بأعمالهم والمحسن إليهم لأجلها والمادح لهم بها (r). وقد قيل : هو الودود بكثرة إحسانه ، أي المستحق لأن يود فيعبد
(2)
(1) الشتقاق أسماء الله " (ص 10Y)

(r) قلت : وهذا تأويل للصفة ؛ لان المحبة غير الرضى والإحسان والمدح والثناء عند أهل اللسنة والجماعة ، فالمحبة صفة ثابتة لش تبارك وتعالىى في الكتاب والـلسنة



قال ابن القيم في النْونية :
 وهو الذي جعل المحبة في قلو بهم وجاراهم بـم بالن
 لكن يحب شَكورهم وشُكورهم قال السعدي : ( الودود ) الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ؛ ويحبونه فهو احب إليها من كل شيء ، قد امتلات قلوبهم من محبته ؛ ولهجت ألسنهم بالثناه:عليه ، وانجذبت أفئدتهم إليه ودًا وإخلاصًا رإنابة
من جميع الوجوه (r).

## : آثار الإيمان بهذا الاسم :

1- قال القرطبي: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله ببحانه هو ( الودود ) على الإطְلاق ، المحب" لخلقه ، والمثني عليهم والمحسن
! إليهم اهـ الـ
فالله سبحانه وتعالئى يحب من الطاعه ويبغض من عصاه . : يحب التوابين والمتطهرين والصابرين والمتوكلين والمقسطين والمؤمنين والمتقين والمحسنين ، وجميع الطائعين • ويبغض ويكره المعتدين والمفسدين





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

والمسرفين والخاثنين والمستكبرين والفاسقين والظالمين والكافرين ، ولا بحب كل مختال فخورٍ ، ولا كل خوانٍ كفور ، وهذا كله في كتابه العزيز
فيجب على العبد أن يتبع ما يحبه الله ويرضاه ، ويتجنب ما يبغضه ولا يحبه
يقول القرطبي في تتمة كلامه السابق : نم يجب عليه أن يتودد إلى ربه بامتال أمره ونهيه ، كما تودد إليه بإدرار رِعَمه ونضله ، ويحبه كما الحبه
ومن حب العبد له رضاه بما تضاه وقدَّره ، وحب القرآن والقيام به، وحب الرسول
 فمن اتبع رسوله فيما جاء به ، وصدق في اتباعه، فذلك الذي أحب الله واحبه الها

واعلم آن مثال محبة الله تعالى بترك المناهي ، اكثئر من مثالها بسواها الها
 والانتهاء عن المعاصي لا تكون إلا بالكمال [ و ] إلا من مصدق . قلت ( الفرطبي ) وعلى هذا الحذو - والله أعلم - بترتب حبر اللا






أبغض الش عبداً دعا جبريل فيقول :إنى أبغض فلانتا فأبغضه فيبغضضه
 فيبغضونه ، ثم توضع له البغضاء في الأرض " " (1) " قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو سبحانه يحب عباده الذينّ


 يُحب الذين يحبونه ؛ فهو المستحق أن يكون هو المو المحبوب الموألوه
المعبود ، وأن يكون غاية كل حب (").
 يجب أن تكون لله وفي الله، فإذا أحب العبـد أحب له أله وإذا أبغض
 في الله وإذا عادى عادى في الله، وهكذا كل أعماله يجب أن تكون فيما يحبه الله ويرضاه
وكذا فإنه لا يجوز للعبد أن يبغض من أحبه الله تعالى من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، ولا يحب من أبغضه الله من الفساق والعاصين و المكذبين والمحاربين للّ بأموالهم وأنفسهم، مهما كانت قرابتهم له .




$$
\begin{aligned}
& \text { عن أبي هريرة مرفوعًا بُه }
\end{aligned}
$$




 شيء أنا فاعله نرددي عن نفس المؤمن، يكرهُ الموتَوأن أكره (1) .

فالحديث يدل على أن معـاداة أوليـاء الله إنمـا هى في الحقيقة معاداة الله ، ومن ذا الذي يطيق أن يعادي الله تعالى شأنه أو يحاربه ، ويدل أيضًا على أن الفرائض من أحب ما يتقرب به إلى الله تعالى ألى ألى ويليها النوافل .
 تكلم فيه ، ونْريك بن عبد الله بن البي نمر وند انفرد به . فال الحافظ : ولكن للحديت
 في مسنده (YOT/7) ثنا حماد وابو المنذر قال حدثنا عبد الواحد مولى عروة عن عروة عن عائثة قالت : تالل رسول الله

 الالحلية|
وفيه عبد الواحد بن ميمون ابو حمزة تال البـخاري : منكر الحديث وضعفه الدارتطني ، وتال ابن أبي حاتم قلت ل'بي عامر العقدي كيف كان هذا الشيخ ؟
 وتال أبو المنذر تالل حدثني عروة تالل حدثتني عانشة ، وتال أبو المنذر : آذى لي . فرواه أبو المنذر وهو إسماعيل بن عمر عن عروة مباشرة ، وإسماعيل بن عمر ثغة ، فالحليث بهذه الطرق صحيع واللش اعلم .

$$
\text { وانظر الكلام على طرقه في الفتح" ( ( } 11 \text { / }
$$



 قال ابن تيمية رحمه الهُ :
وليس ما يستحق أن يكون هو المحبوب لذاته ، المراد لذاته ؛
المطلوب لذاته ، المعبود لذاته ، إلا اللّ . كما أنه ليس ما ها هو بنفس اله مبلع خالّق إلا الله ، فكما أنه لا رب" غيره ، فلا إله إلا هو ، فليس في
 متعاونة ولها فاعل هو سبيها .
 يكون هو المعبود المقصبود المراد بجميع الأعمال ، بل إذا ابستخق أن

 هي التي بحصل بها كمال النفوس وضلاحها وانتفاعها ، إذا كانت هي الغاية المطلوبة

والله فطر عباده على ذلك ، وهو أعظم من كونه فطرهم على حب
 كان كذلك ، ففي الممْكن أن يجعل في غير ذلك ما يغذيّهم ، وأما كوبٌ الفطرة يمكن أن تصلح على عبادة غير الله ، فهذا ممتنع لذاته كما يمتنع



 مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجن الئه

 "ايقول الشا : إني خلقت عبادي حنفاء [كلهم] فاجتالتهم الشياطين وحرّمتّ

 لكن قد يحصل للفطرة نوع فساد ، فيفسد إدراكها ، كما يفسد إدرا إدراكها إذا

 فإنه فساد لا يقبل الصلاح.
ولهذا وجب التفريق بين الحب مع الله ، والحب لله ، فالاول شرك، والثاني إيمان .





 يحبه إلا له ، ومن كان بكره أن يرجــع في الكفر بعد إذا إنقذه اله منه ، ،
(1) البخاري في مواضع منها (Y/Q/r ) ومسلم (Y-ZV/E).


> كما يكره أن يلقى في إلنار " (1.).اهـ (1).
r
 أقوى من غيره من البُجاهلين ، وإن كانت محبة الله سبحانه تو جلٍ في الفطر ولكنها تقوى بالعلم وتخبو وتضعف بالشهوات والشُهات .
 مؤمن، ويظهر ذلك بُما إذا خِيرّ المؤمن بين أهله وبين الله ورسوله ،فإنه يختار الله ورسوله

والمؤمنون متفاضِلون في هذه المححبة ، ولكن المنافقون ـ الْذلين أظهروا الإسلام ولمَّا يدخل الإيمان في قلوبهم - ليسوا من هؤلاء ه، وما من مؤمن إلا وهو إذا ذُكر له رؤية الله اشتاق إلى ذلك شوقًا لا يكاد يشتاقه إلى شي؛
وقد قال الحسن البصري : لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في
الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا (r).

والحب لله يَقْوي بسبب قوة المعرفة وسامة الفطرة ، ونقصها من نقص المعرفة ومن خبث الفطرة بالأهواء الفاسلة.

ولا ريب أن النفوس تحب اللذة بالأكل والشُرب والنكاح ، ـوقد
(1) مضى تخريجه في آثار الإيمان بــ ( الرقيب ) .

في غير موضعه نصوبناه.



تشتغل النفوس بأدنى المحبوبيزْ عن أعلاهما ، لقوة حاجته العاجلة إليه ، كالجائع السديد الجوع ، فإن ألمه بالجوع قد يشغله عن لذة مناجاته له

في الصهلاة ．

طعام ، ولا هو يدافع الأخبئين（1）
وإن كانت الصلاة قرة عين العارفين ، والإنسان إنما يشتاق إلى ما
يشعر به من المحبوبات ، فأما ما لم يشعر بهِ فهو لا يشتاق إليه ، وإن
كان لو شعر به لكان شوقه إليه أثد من شوقه إلى غيره اهـ（r）．

米 类 淟

 をケタ

## المججد

جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه
(07)

## | المعنى اللغوي :

 من قولهم : امُجَدْتُ الدابةَ ، إذا آكثرتَ علفها

فالماجد في اللغة : الكثير الشُرف (".
وقال الزجاجي : المجيد : الكريم ، والمجد الكرم ، يقال اشتتقاقه من قول العرب : أمجدت الدابة علنًا ، إذا أكثرته لها ، فكان المان المجيد المبالغ في الكرم ، المتناهي فيه (1).
قال ابن سيده : المجد نيل الشرف ، وقيل : لا يكون إلا بالآباء ،

 والمجد: كرم فعاله (r)

 للجومري (r)/rart)



والمجيد فعيل من الماجد ، كالعليم من العالم والقدير من القادر ؛ ويتخصل عندنا في معنى ( المُجد ) : - 1 ـ أنه الشُرف التام الكامل Y ـ أنه اللبعة والكثيزة. ق ور وروده في القرآن الكريم : ورد هنا الاسم مرتين :
 مُجْيد" هِ [مود: :


## * معنى الاسم في حق الش تعالى :

 وقالل ابن جرير : ( (مجيد ) : ذو مجد ومدح وينّاء كريم (r)
 وفي المقصد : ( المّجيد ) هو الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله ا0)

وقال ابن كثير : الحميد في جميع أفعاله وأقواله ، محمود ممجد في


 في صفات الله تعالى الكُبِيم الُفعال ، ورجل ماجد مفضال كثير الحخير • (0) D المقصد الانسنى ه (صVV) باختصار .

وقال الشوكاني : ( مجيد ) : كثير الإحسان إلى عباده ، بما يفيضه
عليهم من الخيرات (1)

وهو المججيد صفاته أَوصاف تعظيم
وقال عبد الرحمن السعدي : • المجيد الكبير الحظيم الجليل ، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والْعظمة والجلال ، الذي هو أكبر من كل شيء ، وأعظم من كل شيء وأجلُّ وأعلى ، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه ، قد مكُت والخضوع له والتذلل لكبريائه (8). : آثار الإيمان بهذا الاسم :
1 ـ قال الأزهري : الله تعالى هو ( المجيد ) تَمجَّد بفعاله ، ومجَّهُ
خلقه لعظمته (0)
فالله سبحانه له المحجد العلي العظيم ، بفعاله العظيمة وصفاته العلية وبأسمائه، الحسنى ، فلا مجدَ إلا مجله ، ولا عظمة إلا عظمته ، وكل مجد لغيره إنما هو منه عطاء وتفضل (7)

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( } \mathrm{Y} / \mathrm{O} / \mathrm{K} \text { ) " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) راجع الكلام على اسمه ( العظيم ). }
\end{aligned}
$$

وفي اقتران（ الحميد ）مع（ المجيد ）بيان أنه محمود على مجـده
 ．محمود يكون ذو شرف

قال الحليمي ：（ المجيد ）ومعناه ：المنيع المحمود ؛ لأن العرب لا تقول لكل محمود مجيداً ، ولا لكل منيع مجيدًا ．أو قد يكون الواحد منيعاً غير محمود ؛، كالمتآمر الخليع الجائر ، أو اللصن المتحصن ببعضن القلاع
وقد يكون محمودًا غير منيع، كأمير السوقة والصابرين من أهل القبلة： فلما لم يقل لكل واحدِ منهما مجيد ، علمنا أن（ المجيد ）من جمغ


 فاستحق اسم المجيد وما هو أعلى منه اهـ（1）

Y Y إن الش سبحانه عطاؤه واسع ، ونضله سابغ ، قد شمل المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، مجد بذلك نفسه في قوله عز وجل وها وإن

「－م مجد الله تعالى نفسه في كتابه العزيز في آيات كثيرة بل القرآن
 القرآن وسوره هي التي احتوت على ذلك ، كآية الكرسي في البقرة ؛


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) راجع البحث في اسمه ( الرراق ) وغيره. }
\end{aligned}
$$

ومن أعظم ما يعظم به العبد ربه ويمجده هو تلاوة كتابه ، في آناء
الليل واطراف النهار ، فإنه لا أحد بحصى الثناء عليه والتمجيد له ، هو كما اثنى على نفسه .
في الحديث القدسي ( قال الش تعالى : تسمتُ الصلاة بيني وبين


 ثم ذكره وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله ، وما يلتحق بها من اللائ الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستنفار والدعاء بخيري الدنيا والآخرة وهذه الحال هي حال أهل الذكر ، من لا يشقى بهم الجليس ، من الانبياء والصديقين ، والشهداء والصالحين ، كما جاء الداء في حديث اليا



 ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ، قال فيقول : كيف لو رأوني ؟


 الجلساء لا يسشى جليسهم " (1) (1)

 Ero
₹ ـ سمى الله تبازك وتعالى كتابه بـ ( المجيد ) في آيتين من كتابه :


 مجيد أي شريف كريم عظيم ، ولا غرابة في ذلك فإنه كلام الله المجيد



 وهذا يتجلى لنا في جوانب عديدة : منها ، أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثل ما فيه من التشريعات من أمر ونهي ، وحلال وحرام ، وما فيه من العبادات الدينية والمعاملالت الدنيوية ، فهذا من أعظم إعجازه .

ومنها أن بلاغته وفصاحته ، وروعته وبهاءه ، وحسن تراكيبه وأسلوبه، وأخذه بالنفوس كله مما لا يضاهي ومنها كثرة نوائده التي لا تنضضي ، ولا يشُع منها العلماء على مر الدهور والعصور
ومن شرفه. ورفعته ، أن الله سبحانه حفظه وصانه من كيد الكِفار والمنافقين ، ومن الحاقدين على هذا الدين ، حفظه من أن يبدلوه ألو ألو أن

(1) أخرجه ابن جرير ( (r/ras) بيسناد حسن .

ومن عظمة هذا الكتاب ومحجده ، أن الله يرفع به من عمل به وات واتخذه دينًا ومنهاجًا ، ويخفض به ويذل من تركه وراء ظهره ، ورأى أن العمل به رجعية وتخلّف وجمود．
ففي ضحيح مسلم عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عُمر بعُسْفَان ، وكان عمر يستعمله على مكة ، فقال ：من استعملت على على
 موالينا ، قال ：فاستخلفت عليهم مولى ؟ ！ا قال ：إنه قارىيء＂لكتاب الله


فقد رفع الله تعالى هذا المولى لحفظه لكتابه وعلمه به مع انحطاط نسبه وشرفه على غيره من أهل مكة أهل الشرف والنسب．

وهكذا المجد والرفعة في الدرجات في الآخرة ، فإنما هي لمن أخذ بهذا الكتاب ، عمل به ، والذلّ والمهانة والدركات لمن تركه وأعرض

潘 米 米


جلَّبلاله ونتنُّتَت أسماؤ.
(ov)
*

واصل قولهم شُهِت به من السهادة التي هي الحضور ـ
واليوم المشهود يوم القيامة ؛ لانه معلومٌ كونه لا دحالة ، فكان معنى
الشههد : العالِم (1)
وقال الزجاجي : النهيد في اللغة بمعنى الشاهد ، كما أن العليم
 العرب : فلان كان شاهداً لهذا الأمر ، آي : لم يغب عنه.

والشُهيد إيضًا في اللغة : الشاهد الذي ينهـه بما عاين وحضر ، كما

 وقال ابن سيده : الشاهد العالم الذي يُين ما عَلِمه (r)

 (
ش وروده في القرآن الككريم :

ورد هذا الاسم في: القرآن ثماني عشرة مرة ، منها : قوله تعالى ؛



[ [17
 [IV: الحج:]



 [10الإراء: 97$]$

* معنى الاسم في حق اله تعالى :
 شيء ؛ لأنه لا يخفى عليك شيء (1)

ما أقول لكم شهيد يشهل لي به ، وعلى غير ذلك من الأشياء كلها (r).

(Y)/TY) (Y) المصلر السابت (Y)

وقال الزجاجي : فالله عز وجل لما كانت الأشياء لا تخفى عليه ، كان


لأنها لا تخفى عليه خافية (1)
وقال الخطابي : هو الذي لا يغيب عنه شيء ، يقال : شاهد وشهيد، كعالم وعليم ، أي :كأنه الحاضر الشاهدُ الذي لا يعزب عنه
 أي من حضر منكم النههر فليصمه.
 هُوْ [آل عمران: 1^] ، قيل معناه : عَلم الله ، وقال أبو العباس أحمد بن
يحيى (ث) معناه : بين" الله أنه لا إله إلا هو .

وهو أيضًا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر ، على الظالم
المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا ، لينتصف له منه اهـ (r).
وفي المقصد : ( الشهيد ) يرجع معناه إلى ( العليم ) مع خصوص إضافة ، فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة ، والغيب عبارة عما بطن والشهادة عما ظهر ، وهو الذي يشاهد .

فإذا اعتبر العلم مطلقًا فهو العليم • وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الحبير • وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشُهيد.

وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلـق يــوم القيامة بمـا علم




والكلام في هذا ألاسم يقرب هن الكلام في ( العليم والخبير ) فلا
نعيلده (1)
وقال ابن كثير : شهيدٌ على أفعالهم ، حفيظ لأقوالهم ، عليم


وقال السعدي : ( النُهيد ) أي المطلع على جميع الأشياء ، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها ، وأبصر جميع المو جودات الدقيقها وجليلها ، صغير ها وكبيرها ، وأحاط علمه بكل" شي؛ ، الذي شهد لعباذه . ${ }^{(T)}$ ! ${ }^{\prime}$ : آثار الإيمان بهذا الاســم : ا - إن الله عز شأنه هو عالم الغيب والشهادة ، لا يخفى عليه شي وان دقَ وصغر ، فهو سبحانه شهيد على العباد وأفعالهم ، ليس بغائب

 قال الآصبهاني : فينغغي لكلُ عاملِ أراد عملاٌ صَغُ" العملُ 'او كَبُ ، أنْ يقف وقفةٌ عند دخوله فيه، فيعلم أن الله شهيد عليه فيحاسب نفسه، ،




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



 [يرنس:
فهو يقضي بين عباده بعلمه وسمعه وبصره الذي لم يفارقهم في الدنيا طرفة عين ، ولا يحتاج سبحانه إلى الشهود ؛ لأنه على كل شيء شي شُهيد، كما جاء في جواب عيسى عليه الصصلاة والسلام لربه يوم القبامة في قولي






فإن عيسى عليه الصطلاة والسلام يتبرأ يوم العرض من عبّاد الصَّلّبب ،



 أشهده ولم أعلمه ، وأنت قد علمته وشهلته وأنت على كل شيء شهيديد،
ولا يغيب عنك سيء "(1).
(1) وريب من مذا حديث ابن عباس رضب الشا عنهـا فال : خطب رسول اله اله




 فيها ولا ظلم تعالى عن دُّك
 لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك ، أي شي؛
 يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في غيره من خلقه من السَّهو والخطأ والغلط والخذب:
 بالمحق منَّا من المبطل ، والرشيد منا في فعله وقوله من السَّيه ؛ وقد
رضينا به حكَمَا بيننا اهـ (r)
r ـ ـ شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه واحد أحد ، فرد صمد ، لا
وعداْ علينا إنا كنا فاعلين | إلى آخر الآية ، نم فال : الا و إن أولَ الخلانت بكسى يوم



 [11A
 الدين بنده وممن أحدث فيه ما لِس منه من المبتدعة ، ويكل أمرهم الى ( الشُهيد ) سبحانه ، فانه باحووالهم إعلم وبما كانوا عليه أنهد.

شريك له ولا وزير ، ولا ند ولا نظير ، وشهج ملائكته وأولو العلم بذلك، كما في قوله جلِّ شأنه
 فتضمنت الآية أعظم شهادة من أعظم شهيد
قال ابن القيم رحمه الله : تضمنت هذه الآية الكريمة : إثبات حقيقة التوحيد ، والرد على جميع هذه الطوائف ـ التي فصل عقائدها الباطلة قبل هذا - والشههادة ببطلان أقوالهم ، ومذاهبهم . وهذا إنما يتبيّن بعد

فهم الآية ، ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية ، والحقائق الإيمانية . فتضمنت هذه الآية : أجلّ شهادة وأعظمها ، وأعدلها وأصدقها من أجلِّ شاهد ، بأجلّ مشهود .

وعبارات السلف في ( شههد ) تدور على : الحكم والقضاء والإعلام
. والبيان والإخبار
قال مجاهد : حكم وقضى . وقال الزجاج : بيّن . وقالت طائفة : أعلم وأخنبر

وهذه الأقوال كلها حق ، لا تنافي بينها . فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد ، وخخبره وقوله ، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. فلها أربع مراتب :

فأول مراتبها : علم ومعرفة ، واعتقاد لصحة المشهود به وئبوته. وثانيها : تكلمه بذلك ونطقه به . وإن لم يُعلم به غيره ، بل يتكلم هو به مع نفسه ، ويذكرها وينطق بها ، أو يكتبها وثالثها : أن يُعلم غيره بما شهد به ، ويخبره به ،ويبينه له .

ورابعها : أن يلزمه بمضمونها ، ويأمره به.

المراتب الأربع : علمُ الله سبحانه بذلك ، وتكلمه به ، وإعلامه ؛ ؛
واخباره خلقه به ، وأمزهم قالزلزامهم به.

الما مرتبة العلم : فإن الثهادة بالحق تتضمنها ضرورة ؛ وإلا كان






 يتلفظوا بلفظ الشهادة ؛ ولم يؤدوها عند غيرهم.

وسمى الس تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة ، قــال تعـالى :
 [النساه: Iro] . فشهادة المرء على نفسه : هي إقرإر المرء على نفسه


 وهذا واضعافه يدل على أن الشُاهل عند الحاكم وغيره لا يششبرط في قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة ، كما هو مذهب مالك وأهل

المدينة، وظاهر كلام أحمد .
وأما مرتبة الإعلام والإخبار : فنوعان : إعلام بالقول ، وإعلام بالفعل • وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر : تارة يعلمه بقوله : وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل دارًا مسجداً وفتح بابها لكل من دخل إليها ؛ وأذن بالصهلاة فيها - معلمًا أنها وقف ، وإن لم يتلفظ به . وكذلك من وُجد متقربًا اللى غيره بأنواع المسار - معلمًا له ولغيره : أنه يحبه ، ولان لـم يتلفظ بقوله . وكذلك بالعكس . وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه : يكون بقوله تارة ، وبفعله تارة أخرى . فالقول : هو ما أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه ، مما قد علم بالاضطرار : أن جميع الرمل أخبروا عن الله أنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو • وأخبر بذلك . وأمر عباده أن يشهدوا به .
 كلامه .

وأما بيانه وإعلامه بفعله : فهو ما تضمنه خبره تعالي عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالحقل والفطرة. وهذا أيضًا يستعمل فيه لفظ الشهادة ، كما يستعمل فيه لفظ الدلالة ، والإرشاد والبيان ، فإن الدليل يبين المدول عليه ويظهره ، كما يبينه الشُاهد والمخبر بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ . وقد يسمى ماهد الحال نطقًا وقولا له وكلامًا ، لقيامه مقامه ، وأدائه مؤداه . كما قيل :

وتال الآخر :

شكى إليَّ جملي طول السرّى مبرا جمُيلي ، فكالانا مبتلى
وقال الآخر :

امتلا الحوض ، وقال : قَطْنى مهلاً رويدًا ، قد ملأت بطني

 شهاذة منهـم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله ، فهي شهادة بكفرهم ، وهم شاهدون على أنفسهم بما شهـدت بها عليهـم . والمقصود : أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله ، ويشُهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية ، فتطابقت شهادة القول وشهادة

 الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية. وهذه الشهادة ألفعلية : قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية

والتفسير .
قال ابن كيسّان : شهد الله بتدبيره العجيب ، وأموره المخكمة عند
خلقه : أنه لا إله إلا هو .

وأما المرتبة الرايععة : وهي الأمر بذلك والإلزام به ، وإن كان هبجرد






 بذلك

 وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل ، وإثباتها أظلم الظلم ، الثما فلا يستحق

 هذا النفي والإنبات ، كما إذا رأيت رجلاٌ يستفتي ، أو يستشهل ، أو
 بمفت ، ولا شاهد ، ولا طبيب ، المفتى فلان ، والشاهد فلان ، والطبيب فلان . فإن هذا أمر منك ونهي وأيضاً فإن الآية دلّت أنه وحده هو المستحق للعبادة . فإذا أخبر أنه وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحفه الرب تعالى عليهم ، وأن القيام بذلك هو خالص حفه علان عليهم فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته الا'مر والإلزام
بتو حيده .

وأيضًا : فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية ، ويقال


 لكن هذا حكم لا إلزام معه ، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو :

متضمن للِإلزام . والله سبحانه أعلم اهـ (1)
ع ـ يـجوز إطلاق هذا الاسم على الخلق
فقد سمي الله عز وجل الرسول



وسمامم الله تعالئ شهداء لأنهم يشهلون على الأمم يوم القيّامة (r)
ومن قتل في مبيل الله يسمى بالشهيذ (r)


 فيقول: لبيك وسعديك يارب" ، فيقول : هل بلَّغت ؟ بلّغكم ؟ فيقولون : ما آتانا من نذير ، فيقول : من بشَهد لك ؟ ف فيقول : مبحمدٌ وامته ،

 (r) ذكر الراري في مبب تـنميته بذلك وجوهاً :

الأول : ان ملانكة الرحمن يحضرون ، ويرنعون روح، إلى منارل القدس ، فيكون فنعيلا بمعنى مفعول .
الثاني : يسمى شهيد| مبالغة من الشاهل ، ومعناه أثن شاهد لطف الله ورحمته و ما أعذ له من الدرجات.


 الرابع : سمي شُهيدا لانه ثـهد الوقعة في المعركة .
الخأمس : سمي شهيداً لانه من جملة من سيشهلد يوم القيامة على الامم الخخالية قال =

وسمى الله تعالى الإنسان عمومًا بالشهيد ، من جهة أنه يشهد على



## 湤



 آدم بما بعمل انظر : اتفسير الثرطبي' (17Y/Y).

