

عناصر الاموضوع

| 18. |  |
| :---: | :---: |
| IEY | \| ا |
| 18* |  |
| $18 \%$ |  |
| 187 | آ- |
| 189 |  |
| 109 | صنه\% |
| Mr |  |
| $11 \%$ | رؤيةّ النّ |
| 114 |  |
| 197 |  |

## همْوم الجنة

أولًا: المعنى اللغوي:
الجنة في اللغة: من (جن) الجيم والنون أصل واحلد، وهو الستر والتستر، جنّة مفرد وجمعها جنّات وجنان: وهي ما يصير إليه المسلمون في اليا الآخرة، وهو ثواب موني مستور عنهم



 تكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها نخل وعنب، فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات سُجر نهي حديقة وليست بجنة (1) .
وعرفها الراغب الأصفهاني بأنها: מكلّ بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض)، (Y)


 أو فاكهة فيقصد به الحدائق والبساتين، وإن لم يوجد ما يخصصصه فإنما يعني دار النعيم في
الآخرة.

ويتضح من المعنى اللغوي للجنة أنها المكان الواسع كثير الأشجار والنخيل ملتف


فيها عمن لم يدخل فيها.
ثانيًا: المعنى الاصطلاحياحي:
الجنة في الاصطلاح: والاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع
النعيم واللّةٍ والبهجة والسرور وقرة الأعين((+).


حادي الأرواح، ابن الثقم 1/ / 9 .

وقيل: هي دار الثواب، يدخلها المؤمنون ويخلدون فيها أبتّا ليس فيها حر وريا ولا برد ولا



 ومن داخلها عشرة أبواب صغار، وهي سبع جنان متجاورة أوسطها وأو وأفضلا والها الفردوس. ويتضح مما تقدم أن الجنة دار النعيم والثواب ادخرا واره الله تعالى لعباده المؤمنين وأهلم ألما
 متعددة في القرآن، منها: جنة المأوى، وجنة عدن، ودار الخلل، والفردوس، ولها أبواب ثمانية.

## 

وردت مادة (جنن) في القرآن( + + ( ) مرة، منها (I\&V) مرة للجنّة (1) والصيغ التي وردت هي:


وجاءت لفظة الجنّة في الاستعمال القرآني على وجهين (ث):
 أي: أصحاب البستان.


范

## | الأمْا ذا ذا

## النّار:

الثنار لغة:
 والنّار، سمّيا بذلك من طريقة الإضاءة؛ ولأنّ ذلك يكون مضطربًا سريع الحركة|"(1)

النار اصطلاحًا:
االدار التي أعدها الله للكافرين به، المتمردين على شرعه، المُكذبين لرسله، وهي عذابه
 العظيم الذي لا خزي فوقه، ولا خسران أعظم منهسه( الا وقيل: (اهي دار العذاب والإهانة، أعدّها اللّه لأعدائه الكافرين اللّين كفروا به وعصوا رسله||( ${ }^{\left({ }^{(4)}\right.}$
الصلة بين النار والجنة:
الجنة دار النعيم المقيم، والنار دار العذاب الأليم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مقاييس اللغة، ابن فارس ص٪/0 (1) }
\end{aligned}
$$


ودلالة الحديث واضحة في بيان ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين الحين من النعيم الدائم في الجنة، مما تتصر عقول البشر عن إدراكه أو الإحاطة به.
وهؤلاء العباد اللذين يدخلون الجنة هم كل موحل، كما صح عن عباد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن ميسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) (ب) وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (كل ألمتي يدخلون الجنة إلا من أبى)، قالوا: يا رسول الله، ومن يابى؟ قال: (من أظاعني دخل الجنة، ومن مصاني نقد ابى) (ب)
(1) أخرجه البُخاري في صحيحه، كتاب التو حيد، باب قول الله تعالىي: (يريدون أن يبدلو الـو كالام


 (أخر جه البخخاري في صحيحها، كتاب ألحاديث (Y)


 الاعتصام بالككتاب والسئنة، باب الا قتلداء بسنن رسول اللنه صلى الثله عليه وسلم، 9 / 9 / 9 ، رقّم .VYA.

## 

لا شك أن القرآن الكريم تحلث عن الجنة وأوصافها وأهلها وأسمائها وأبوابها ودرجاتها وعددها وقصورها وأنهارها
 وثمارها وعيونها، وكل ما يتعلق بها بان فلا تكاد تخلو سورة من بيان للجنة وذلك لأن كل ما عظم شأنه تعددت صفات الته وكثرت أسماؤه نهي دار الخلود والبقاءء وأن الله تعالى قد أعدها ووعد بها عباده المؤموا المنين، وبشر بها من أطاعه فيما أمر، وانتهى عما نهى عنه وزجر، وقد دل على ثبوتها الكتاب والسنة. ففي الكتاب وردت آيات كثيرة بشأنها تتحدث عنها تصريخا أو تلميحا، قال تعالى:
 جَ جَنَّتِ
[النساء: OV].
ومن السنة ما جاء في الحديث القُدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر،



وما صح من حديث أبي سعيد الخلدري
وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبَّا، وإن لكم أن تشبوا فا فلا تهرموا أبذا، وإذ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا




وذكرت الآيات القرآنية نضلَّا عن وجود
الجنة بقاءها وأبديتها ودوام نعيمها ونحلود


. وقوله تعالى: أَرَّلِحَ
 [.]•^

ثم أننا نجد كثيرًا من الآيات حثت الناس على المسابقة إلى تلك الجنة ونعيما والفوز بها؛ وذلك بالإيمان والعمل الصالح.

 لِلَّذِبِِ (1) [الحديد:1ب]
والتحقيق أن الجنة لا تنال بالعمل الصالح، وإنما السبب الحقيقي لثنخولها هو رحمة الله تعالى؛ لقوله صلى اللى الله عليه وسلم: (لن يدخل أحدًا عمله الجنة) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا
 وثاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت: إما
( أخرجه مسلم في صتحيحه، وصفة نعيمها وأهنَها، بابَ في دوام نعيم أهـل الجتنة، رقتم

ودلالة هذه الآيات واضحة بأن المتقين في الجنة خالدون، لا يذوقون فيها الموت،

ولا يخرجون منها أبداً.
وفي السنة ما صح عن ابن عمر رضي ألله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صار أمل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، جيء بالموت إلمت المتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة لا موت، ويا أمل النار لا موت، فينا فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم) (1) . وما ورد عن أبي هريرة رضي اللهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من يدخل الجنة ينعم لا ياس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى .
(1) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة
 وصغة نعيهه وأهلنها، باب في دوام نعيم أهل

## 

تحلث الثقرآن الكريم عن الجنة في آيات كثيرة، وكل ما يتعلق بها من صفات وأسماء ودرجات وغير ذلك، وذكر الجنة
 على الأرض وأن تشابهت الأسماء، إلا أن الجنات التي تكلم عنها القرآن الكريم تختلف عن جنات الأرض المتعارف عليها من حدائق وبساتين
وفي هذا المبحث سنلقي الضوء على ماهية الجنة التي كان فيها آدم وزوجه عليهما السلام من خلال قوله تعالى: ألى وَعَلَم


)

قال ابن كثير: :ايقول اللهتع تعالْى إخبارًاعما أكرم به آدم عليه السلام: بعد أن أمر الملانئكة بالسجود له، فسجدوا إلا إبليس: إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء، ويأكل منها ما شاء رغذًا، أي: هنئًا واسعا طيبًا (Y)
 هو أمر تكليف أو إباحة؟
 هذه الآية: מإن الله تعالى ابتلى آدم بإسكان الجنة كما ابتلى الملائكة بالسجود؛ وذلك

محسنًا فلعله أن يزداد خيرًا، وإما مسيئًا فلعله
(أن يستعتب)
ويتضح مما تقدم أن الجنة دار الله تعالثى أعدها لعباده المؤمنين، وجعل فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على الى الِ بالل أحد من النعيم الدائم غير المنقطع، ولا ولا والخلود لأهلها وعدم فنائها، وأن العمل
 برحمة الله عز وجل، وكذلك الكا النار وأهلها، لا يدركهم الموت ولا يلحقهم الفناء.

[^0]لأنه كلفه بأن يكون في الجنة يأكل منها آدم، هل كانت في الأرض أو في السماء؟
 منها، فما زالت به البلايا حتى وقع فيما نهي القي القول الأول: قال أبو الثاسم البلدي
 الجنة وأسكن موضعا يحصل فيه ما يكون الأرض، وحملا الإهباط على الانتقال من


رِمــرًا مشتهى له، مع أن منعه من تناوله من أشد

التكاليف||(1)

في المواضع الطيبة النزهة التي يتمتع فيها أحدا
 يدخل تحت التعبد ولا يكون قوله تعالى: في جينة الخلى فلد لما لحقه الغرور من إبليس

 والأصح أن ذلك الإسكان مشتمل على ما ولما ولما







 خلقه لخلافة الأرض، فكان إسكان الجنة


كالتقدمة على ذلك (ب)
 ولقوله تعالى:
(Y) انظر: المصـر السابق، \&or/r


القول الثاني: وهو قول الجبائي: أن تلك الجنة كانت في السماء السابعة والثدليل عليه
 ثم إن الإهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى، والإمباط الثاني
 القول الثالث: أن هذه الجنة هي دار الثواب، والدليل عليه: أن الألف واللام في لفظ الجنة لا يفيدان العموم؛ لأن سكنى جميع الجنان محال، فلا بد من صرنها إلى الـى المعهود السابق، والجنة التي هي المعهوردة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب، فوجب صرف اللفظ إليها (8). والقول الرابع: أن الكل ممكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة؛ فوجب التو التو

وترك القطع، والله أعلم (0) . وقيل: أن جنة المأوى هي الجنة التي آوى إليها آدم عليه السلام إلى أن أخرج منها

وهي في السماء السابعة(1) وعلى أية حال؛ فمهما تعددت الأقوال في بيان موضع تلك الجنة وتعيينها ييقى

$$
\begin{aligned}
& \text {. المحرر الوجيز، ابن عطية، / / / (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) المصدر السابق } \\
& \text { (0) المصدر السابق. } \\
& \text { (1) انظر: الجبامع لأحكام الثقرآن، الثقرطبي، } \\
& \text {.97/IV }
\end{aligned}
$$

 الجنة لو كانت هي التي دخلها آدم عليه السلام لما فنيت، لكَنها تفنى لقوله تعالى . ولما خرج منها آدم عليه السلام، لكنه

خرج منها وانتطعت تلك الراحات. وخامسها: أنه لا يجوز في حكمته تعالى أن يبتدئ الخلق في جنة يخلدئم فيها ولا تكليف؛ لأنه تعالى لا يعطي جزاء الع العاملين من ليس بعامل، ولأنه لا يهمل عباده بل لا لا
 وسادسها: لا نزاع في أن الله تعالى خلى
 هذه القصة أنه نقله إلى السماءاء، ولو كان
 بالذكر؛ لأن نتله من الأرض إلى السماء من
 وذلك يوجب أن المراد من الجنة التي قال
 جنة أخرى غير جنة الخلدلد (1) . وذهب من لم يجعلها جنة الخلد إلى آن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها، وهذا لا لا لا لا لا يمتنع، إلا أن السمع ورد أن من دخلا لا يخرج منها، وأما من دخلها ابتا ابتداء كآدم فغير مستحيل، ولا ورد سمع بأنه لا يخرج
(1) المصدر السابق.

## 

وردت في القرآن الكريم أسماء كثيرة للجنة اقترنت بعدة صفات، ولها درا درجات يتفاوت بها أهل الجنة على قدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة، وذلك من رحمة الله
 إنعامه وتفضله، لذا سنبين في هذا ونا المبحث بضض أسماء الجنة ومعانيها ودرجاتها من خلال مايأتي: أولًا: أسماء الجنة:
ذكر الله تعالى في القرآن الكريم الجنة
بعدة أسماء، منها:
ا 1 ـار السلام.
وهي دار الله التي أعلّها لأوليائه في الآخرة، جزاءً لهم على ما ألبوا في الدنيا لأليا
 اسماء الله تعالى، وسميت الجنة بهذالا الاسم لأن أنواع السلامة حاصلي فلة فيها بأسرها (1) . ووصف الله تعالى الجنة بأنها دار السالام
في موضعين هما:

الأول: قال تعالىى:






الالمر ظنيّا لا تطعيًا ولا ينغني الجزم بكونها في الأرض أو في السماءء؛ لأن الله تعالى لم يذكر مكانها فلا يوجد دليل قطعي على ذلك، ثم لا يترتب على معرفتها أو تحديدها حكم ؛ لنذلك نؤمن بانها جنة كان فيها آدم آدم وحواء عليهما السلام، وإن فيها رغد العيش.

من أسماء الله الحسنى، وفي هذه الدار لا يوجد إلا الأمن والأمان، والسلامة الامة من كل مكروه، من الآفات والبلايا والهمهوم، ومشاق الحياة الدنيا، لذلكك وعد اللّه تعالى بها عباده المؤمنين والصالحين الحين. r بـ جا جنة الخلد.
وهي الجنة التي لا ينططع نعيمها، التي وعدها الله المتقين من عباده، التي أعدها لهمب، وجعلها لهم جز اء عله الهـ ما أطاعوه في الدنيا، وجعل مآلهم إليها (8). قال تعالى:


أي: اققل لهؤلاء المكذبين تهكما بهم وتحسيرًا 'لهم على مافاتهم: أهذه النار الثي
 نعيمها ولا يييد، وقد وعدها من اتقاه فير في الدنيا بطاعته فيما به أمره ونهاهاه ثم حقت

 جزاء أعمالهم فیى الدنيا بطاعته، وثوابّا لهـ لهم على تقواه، ومرجعا لهم يتتلون إليه فى الآلخرة| (0) ${ }^{(0)}$
والآية الكريمة تيين وعد الله تعالى

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) تفسير المراغي، 10^/ (0). }
\end{aligned}
$$

الجنة، أي يوم القيامة. وإنماوصف الله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم، المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعو جامج
 والسلام - وهو الله - وليهمم، أي: حافظهم
 أي: جزاء على أعمالئم الصالحة تولامهم وأثابهم الجنة، بمنه وكرمهن

 [يونس: بـ]
ودار السلام في الآية الكريمة: (هي الجنة، أضانها إلى اسمه تعظيما لها الها أو السلام والسلامة: لأن أهلها سالمون من كل مكروه، وقيل: لفنّوٌ السلام بينهمب، وتسليم
 ولا تعارض بين اسم الله تعالى السلام والجنة التّي سميت بدار السلامب لثقول قتادة رحمه الله تعالى: :االله هو السلام، والدار

الجنةه(
ويتضح مما تقدم أن الله تعالى قد بشّر عباده المؤمنين بدار السلام وهي الجنة والدعوة على وجه العموم، والسالام اسم
(1) انظر: تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير، . $\mu \mu \wedge / \Gamma$



التكليف بدخولها، وصاروا في راحة دائمة مستمرة）
ويتضح مما تقدم أن دار المقامة هي الجنة
التي وعدها الله تعالىى لعباده المؤمنين، ولم تذكر هذه التسمية للجنة في القرآن الكريم إلا مرة واحدلدة في الآية المتقدمة． ؟．جنات عدن．
العدن：（الإقامة، يقال：عدن بالمكان، إذا
 قال الليضاوي رحمه الله：（اوالعدن： الإقامة، أي：جنات يقيمون فيها، وقيل：هو

بطنان الجنة）
وذكر الله تعالى جنات عدن في أحـد عشر موضعا في القرآن اللكريم؛ منها قوله


 وقونه تعالى：
 حيث يخبر الله تعالى في هذه الآيات وغيرها：أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده، الذين أورثوا الكتاب المنزل من
（Y）انظر：تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،

$$
.00 \mathrm{r} / \mathrm{r}
$$

（Y）التّبيان في تفسير غريب الترآن، ابن الهائم، ．1人ヶ／ノ
（६）انظر：التحرير والتنوير، ابن عاشور، ．TM／K
(0) أنوار التنزيل، البيضاوي، ب/ INT.

وبشارته لعباده المؤمنين بجنة الخلد التي
 بلا انتطاع ولا زوال． سـ
هي دار الإقامة وهي الجنة．
قالَ تعالى：
 ．
أي：دار الإقامة، لما ذكر الله تعالي سرورهم وكرامتهم بتحليتهم وإدخالْم الجنات؛ بين سرورهم مبر بيقائهم فيها، وأعلمهم بدوامها، حيث قالوا：الذي ألحلنا دار المقامة أي：الإقامة، وفي قوله：دار المقامة إشارة إلى أن الدنيا منزلة ينزلها المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة اللقبور؛ ومنها إلى منزلة العرصة التي فيها الجمع ومنها التّفريق، والجنة دار المقامة، وكذلك النار لأهلها، وقولْهم من فضله أي：بحكم

وعده، لا بإيجاب من عنده（1）

 ولا إعياء، والنصب واللغوب：كل منهما يستعمل في التعب، وكأن المراد ينفي هذا وهذا عنهم：أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم، فمن ذلك أنهم كانوا يدنئبون أنفسهم في الثعبادة في الدنيا، فسقط عنهم


الخامس: أن جنة عدن في السماء العليا لا يدخلها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل. وجنة المأوى في السماء الدنيا تأوي إليها أرواح المؤمنين، رواه معاذ بن جبل مرفوعًا. وعلى الرغم من تعلدد الأقوال في جنات عدن إلا أنها لا دليل عليها من الأدلة النقلية والعقلية، وأن جنات عدن العان اسم يدل على الجنة ذكر في القرآن الكريم وهي دار الإقامة والخلود أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين، ولا يوجد دليل قطعي يؤكد أن جنات عدن هي تصر أو نهر في الجنة، وأما القول بأنها لفظ سرياني نهذا يخالف توله تعالى:
\$買
هـ دار الحيوان.

هي الجنة دار الحياة؛ أي لا موت فيها،

 أي: ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة لا موت فيها، فكأنها في ذاتها حياة، والحيوان: مصدر حي، وقياسه حييان، نقلبت الياء الثانية واواوا، ومو أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من الحركة والاء الاضطراب الللازم للحياة، ولذلك اختير عليها ها ها هنا،
وبه سمي ما فيه حياة: حيوانّا (o).
 التنزيل، البيضضاوي، 199 .
 أي: جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم
 وذكر (罗 البهيجة، وذلك زيادة الإكرام بأن جعل أصولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين لدخول الجنة لصلاحهم؛ في الدرجة التي هم فيها، فمن كانت مرتبته دون مراتهـم لحق بهم، ومن كانت مرتبته فوق مراتبهم
 ويذكر الإمام الماوردي رحمه الله في تفسيره خمسة آراء مختلفة للعلماء في جنات عدن:
الأول: أنها جنات خلود وإقامة، ومنه سمي المعدن لإقامة جوهره فيه، وهذا مروي عن ابن عباس (ب) الثاني: أن جنات عدن هي جنات وأعناب بالسريانية، وهذا مروي عن ابن عباس أيضًا (8). الثالك: أن عدن اسم لبطنان الجنة، أي: وسطها، قاله عبد الله بن مسعود. الرابع: أن عدن اسم تصر في الجنتة، قاله عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: التتحرير والتنوير، ابن الثن عاشور، (Y) } \\
& \text {. } 1 r \mid / r
\end{aligned}
$$

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

يخفى ما في جعله علمًا من البعد وأيَّا ما كان فلا يبعد أن يكون فيه رمز إلى ما ذكر من تجافيهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في الدنيا (4) وورد ذكر هذه الجنة في القرآن الكريم في موضعين: في قوله تعالىى:



[النجم: 10 ].
ووصف الجنة في آية أخرى بقوله تعالى: . والمأوى: اسم مكان (ع) تدل على الاستقرار في مكان، سواء كان في الجنة أو غيرها.
قال الإمام السيوطي: اهمي اسمب لجميع


 والجنة اسم الـجنس، فمرة يقال جنة، ومرة يقال جنات، فكذلك جنات عدن،

وجنة عدن) و(0)
V
وردت كلمة الفردوس مرتين في القرآن




قال الراغب الأصفهاني: اوقد نبه بقوله تعالىى: الحقيقي السرمدي الذي لا يفنى، لا ما يبقى مدة ثم يفنى، وقال بعض أهل اللم اللغة: اللحيوان والحياة واحدا، وقيل: الْحيوان: ما فيه الحياة، والموتان ما ليس فيه الحياة الحياة والتحيا: المطر، لأنه يحيي الأرضا موتها، وإلى هذا أشار بقوله تعالى: الـى


谷 .يبقى على ما يفنى|"(Y) ويتضح مما تقدم أن دار الحيوان هي دار الجنة التي لا تفنى ولا تزول، ولا يقع فيها موت لأحل. ولم تذكر تسمية دار الحيوان إلا في هذه الآية المتقدمة. 7. جنة المأوى. هي نوع من الجنان، وأضيفت الجنان إلى المأوى لأنها المأوى والمسكن الحقيقي والئنيا منزل مرتحل عنه لا محالة. وقيل: المأوى علم لمكان منان منصوص من الجنان كعدن، وقيل: جنة المأوى لما روي عن ابن عباس، أنها تأوي إليها أرواح الشهداء، وروي أنها عن يمين العرش ولا

[^1]ويرجح بعض الباحثين أن تكون كلمة الفردوس معربة عن الرومية، أي اليونانية، وعزا سبب ذلك إلى انتشارها على لُسان أهل الشام أكثر من غيرهمم (7) وللعلماء آراء الماء

في معنى كلمة الفردوس، منها: أحدها: أن الفردوس وسط الجنتة وأطيب
 الثاني: أنه أعلى الجنة وأحسنهاء رواه

سمرة بن جندب مرفوعا (ما) الثالث: أنه البستان برميان بالرومية، قاله

محجاهد ${ }^{\text {- }}$
الرابع: أنه البستان الذي جمع محاسن

الخامس: أنه البستان الذي فيه الأعناب، وليس في الجنان أعلى من جنة الفردوس، وفيها الآمرون بالمعروفـ والثناهون عن المنكر، قاله كعب(11)
(T) انظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة

الثقرآن، عودة خخليل أبو عودة، ص0 م ع ع.







انظر: النكت والنعي، الهماوردي،
انظر: جامع البيان، الطبري،



الكريم في قوله تعالمى:

[الكهف: l•v].

 يخبر تعالى في الآيتين الكريمتين عن عباده السعداءء وهم اللذين آمنوا بالله ورسولّه، وصدقوهم فيما جأؤوا به بأن لهم جنات الفردوس، أما أصل كلمة الفردوس

فقد الختلف في لفظه على أربعة أقاويل: الأول: أنه عربي، وقد ذيركي

شعرها، قاله ثعلب (1)
الثاني: أنه بالرومية، قاله مـجاهد الثالث: أنه بالنبطية، فرداسًا، قالث

السدي
الرابع: بالسريانية، قاله أبو صالع (ع) " وقيل في أصل كلمة الفردوس: أنه رومي أعرب، وهو البستان، والعرب تعرفه وتسمي الموضع اللذي فيه كرم (فردوسًا)، قال الزجاج: وقيل الفردوس الأودية التي تنبت ضروبًا من النبت، وقيل: هو بالروومية

منقول إلىى لفظ العربية (0) .
(1) انظر: النكت والتعيون، الماوردي،






等
والصواب من التول في ذلك ما بالإيمان والعمل الصالح الموصلين إلى تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الجنى
والدرجات：مفرده الدرجة نحو المتزلة، يقال للمتزلة：درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيطة، كدرجة السطع والسلم، ويعبر بها عن المتنلة الرفيعة：قال
 تنييها لرفعة متزلة الرجال عليهن في العقل واليسياسة، ونحو ذلك من المشار إليه
 ［انساء：\＆ץ］．
 ［رالْنفال：ع］．


عمران：بד1］．
أي：هم ذوو درجات عند الله، ودرجات النجوم تشبيها بما تقدم（ث）． وتحدث القرآن الكريم عن هن هن الدرجات في آيات كثيرة كقوله تعائى：
 ． أي：מأليس من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط منه، قيل：هم درجات متفاوتة، أي هم مختلفو المنازل عند الله، فلمن ابتغى رضوانه الكرامة والثواب العظيم، ولمن
ص) انظر: المفردات، الراغب الأصفهني

اللله عليه وسلم في قوله：（فإذا سألثم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوته عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة（））
ويتضح مما تقدم أن للجنة أسماء متعددة ذكرها القرآن اللكريم لتنوع صفاتها، وكلها تدل على النعيم، لذا يرى ابن القيم رحمها الله أن هذه الأسماء متعددة باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار الذاتات، فهي مترادفة من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجهـه（ب） ثانيًا：درجات الجنة：
لا شك أن الجنة التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين لها درجات متفاوتة بحسب الحبا الإيمان والأعمال الصالحة، لذلك بيّن الله تعالى هذه الدرجات التي يرتقي فيها المؤمن ليصل إلى تلك المراتب الرفيعة في الجنة． قال تعالْى： （四） ［vo：b］
ولا تنال تلك الدرجات العلى إلا

$$
\begin{aligned}
& \text { (أخرجه البـخاري في صحيحده، كتاب التو حيد، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. VEヶケ } \\
& \text { انظر: : حادي الأرواح، } 9 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 .
 [الر حمن: وانـ]
وإن أعلى درجات الجنة هي الفردوس



وتؤكد السنة النبوية أيضًا أن للجنة درجات، وأن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازلهمب، وذلك بما صـح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللله صلى الله عليه وسلم: (إن في الجنة مائلة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين اللدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألثم الله، فاسالوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه قال: نوقه
 وفي الحديث دلالة على أن الجنة درجأت بعضها أعلى من بعض، وهذا لا يعني حصر درجات الجنة بمائة درجة، إذ المراد منه الإخبار بأن هذه الدر جات الت المائة هي للمجاهدين في سبيل الله تعالئى، لا الإخبار بحصر درجات الجنة، ويؤيد ذلك أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا ( أخرجه البخاري، كتاب الجههاد والسير، باب
 رقم•YVQ.

باء بسخط منه المهانة والعذاب الأليم'
 أو على درجات، أو في درجات، أو لهم درجات، وأهل النار أيضًا ذوو درجات، فالمؤمن والكافر لا يستويان في اللدرجة، ثم المؤمنون يختلفون أيضًا، فبعضهـم أرفع
. درجة من بعض، وكذلك الكفار،(1)


 قال الإمام الرازي رحمه الله: الإن تفاضل الخلق في درجات منافع الدنيا محسوس، فتغاضلهم في درجات منافع الآخرة أكبر وأعظم، فإن نسبة التفاضل في درجا درجات الآخرة إلى الثفاضل في درجات الدان الدنيا كنسبة الآخرة إلى اللدنيا، فإذا كان الإنسان تشتد رغبته في طلب فضيلة الدنيا فبأن تقوى رغبته في طلب فضيلة الآخرة أولى|"(Y) ودلالة الآيتين الكريمتين واضحة في بيان تفاوت وتفاضل الخلق في الدرجات من حيث الأجر والثواب بحسب أعمال الناس، لذلك بين الله تعالى أن أهل اللدرجات العلى من المتقين الذين يخالفون الله تعالى في نعيم أرقى من الذين الدين دونهم فأعد الله تعالُى لهم جنتين.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) الججامع لأحمام القرآن، الثقرطبي، \&/Y (1) }  \tag{1}\\
& \text { مفاتيح الغيب، الرازي، •ria/r. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

في حياتهم الدنيا، وأن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل حتى المتى إنّآمل الدلدرجات العُلى ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم. ويما أن للجنة درجات متفاوتة يختلف بعضها عن بعض فإن أعلى متزلة فيها الوسيلة، ليس فوتها درجة، لا ينالها غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:

[البقرة:
قال الزمخششري: (أي: ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أنضل منهم درجات كيرة النية، والظاهر أنه أراد محمدًا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المفضل عليهم، حيث أوتي ما لم الم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألفـ آية أو أكثر، وفي هذا الإبهام من تفخيم فيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى، لما فا فيه من الشهادي على أنه العلم النذي لا يشتبه، والمتميز النذي لايتبس)(
ولا أحد أفضل ولا أكرم عند الله تعالى من صفوة الخلق، صا ائحب الحا الحوض المورود الحنا والمقام المحمود، نبينا محمد صلى الثى الله عليه وسلم، فهو في الدرجة العالية الرفيعة في جنات النعيم، أعلى درجة في الجنة،

كله، فهو في درجة ليس فوتهادرجة، أمّا هذه
الدرجات المائة فنالها آحاد أمته بالجهاديا وصح عن أبي سعيد التخدري رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فال: (إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوتهم كما يتراءون الكوكب الدري الغايل الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب؛ لتغاضل ما ما بئهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء يبلغها فيرهم؟ وال: بلى واللذي نفسي بيلده،
رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)(") قال الثاضي عياض: ايحتمل أنه على
ظاهره، وأن الدرجة هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظامر، وكذلك منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف: إيتراءورن كالكوكب الدري"، ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعم وعظيم الإحسان مما لا يخطر على قلب بشر، ولا بصفة واصف، وأن أنواع ما أنعم اللهب به عليه
 وينسي بعضه بعضًا، ومثل تفاضله في الباله البعد
 ومعنى ذلك أن الجنة مائة درجة جعلها الله تعالى لعباده المؤمنين على قدر أعمالهم (1) أخرجه البخاري في صصيهه، كتاب بدي الخُلق، باب مأَ جأُ في صفة الجنة وأنها

الظر: إكمال المعلم، الثاضي عياض، (个)

$$
. r \cdot \varepsilon / \tau
$$

عليه وسلم في الآخرة. وكما أن درجة الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا تكون إلا لنيينا محمد صلى الي الله عليه وسلم، فهناك أيضًا أدنى أهل الجنة منزلة، فعن المغيرة بن شعبة رضي آلئي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (سالّ موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة، قالل: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف، وقدن نزل الناس منازلهم وأخذوا
 ملك من ملوك الدنيا، ثيقول: رضيت ربيت ربيك فيقول: لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله، فقال في الخامسة: رضيت رب، فيقول: هذا
 ولذت مينك، فيقول: رضبت رب، والـ رب، فأهلامم منزلة، قال: أولئك الذين أردت، خرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخططر على تلب بشر، ثال: ومصداقه فئ في

 فهذه درجات الجنة ومنازلها العالية متفاوته بعضها فوق بعض، أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين من أهل الجنة على قلى قلدر ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإنيمان،



ليس فوتها درجة، اختص بها صلى الله عليه وسلم دون غيره من أنبياء الله تعالىى ورسله عليهم الصصلاة والسلام. فقلدوردعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن،
 صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة فيا الجنة، لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) (1) وسمّيت درجة الثنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة؛ لأنها أقرب الدرجات إلى إلى العرش، وأصل الوسيلة القرب، من الوباربا وسل
 كانت أفضل الجنة وأشرنها وأعظمها نورًا ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأشدهم له خشية كانت متزلته أقرب المنازل لعرشه (ب) لـي
لذا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته وأمرها أن يسألوا الله تعائى له الوسيلة لينالوا بهذا الدعاء شفاعته صلى اللـله
(1) أخرجه مسلم في صتحيحه، كتاب الصـلاة،

يصلي على النبي صلى اللنه عليه وسلم ثـم



## 

تحلدث القرآن كثيرًا عن الجنة وصفاتها وما فيها من النعيم المقيم الذي الذي أعده الله تعالئى لعباده المؤمنين، وسوف نستعرض في هذا المبحث بعضى ما جاء فيها من خلالل النقاط الآتّية:
أولاً: أبواب الجنة:

ذكر القرآن الكريم في آياته أن للجنة أبوابًا يدخل منها المُؤمنون إلى جنات الـخلد.
وفي معنى الباب يقول الراغب
الاصفهاني: מالباب يقال لمدخل الشيء، وأصل ذلك: مداخل الأمكنة، كباب المدينة والدار والبيت، وجمعه: أبواب، قال تعالى:



 ومنه يقال في العلم: باب كذا، وهذا العلم باب إلى علم كذا، أي: به يتوصل إليه، وقد يقال: أبواب الجنة وألبواب جاب جهنم - لأشياء الثتي بها يتوصل إليهما) (1)

أما أبواب الجنة قال تعالىى: \$و وَيِيقَ




إيمانهم وأعمالْهم وتوفيق الله تعالى 'لهم'، وأعلى تلك الدرجات الفُردوس، ولا تنال تلك اللدرجات العلى إلا بالطاعة والإيمان والعمل الصالح، والتنافس والتسابق في الخيرات.

يقول ابن القيم رحمه الله: الوإن في تفتيح
الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوءهم في الجنة حيث شاؤواك
 والألطاف من ربهمه، ودخول ما ما يسرهم عليهم كل وقت، وأيضًا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا|(ع) وجاء في الحديث الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب
 وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله، نودي من أبواب
 أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دصي من باب الجهادي، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب دو الريان ومن كان من أهل الصددة دصي من باب الصدقة، فقال أبو بكر رضي اللله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من
 من تلك الأبواب كلها، قال: (نعم وأرجو أن

[^2].
قال ابن كثير رحمه الله: اوهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون جماعة بعد جماعة: المقربون، ثم الأبرار، ثم النذين يلونهم، ثم الذين يلونهـم كل طائفة مع من يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء والصديقون مع أشكالهم، والشهداء مع أخرابهمّ'
 كل زمرة تناسب بعضها بعضًا|"(1) وتصف هذه الآية الكريمة المشهلد العظيم للمؤمنين الوافدين إلى جنات الخلد الثي أعدها الله تعالى لهم، حيث تتلقاهم المملائكة وتحييهم وتهنيهم بسلامة وصولهم ودخولهم الجنة والخلود فيها،

 . $0 \cdot 0$ : 0 : أي: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب وإنما قال: (مفتحةة| ولم يقل مفتوحة، لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمسس، كما قال الـحسن البصري: تكلم: انفتحي، فتنفح. انغلقي، فتنغلق. وقيل: تفتح لهم المُلائكة

الأبواب"

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تنسير القرآن الحظيم، 19/V (19) } \\
& \text { (Y) المصـر السابق (Y) } \\
& \text { (Y) انظر: الـجامع لأحكام الثقرآن، الثقرطبي، } \\
& \text {. } 19 \text { / } 10
\end{aligned}
$$

等

من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو
كما بين مكة وبصرى) (8)
قال الإمام النووي رحمه الله: الدصراعان جانبا الباب، ومجر مدينا مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين، وأما بصرى وهي مدينة معروفة، يبنها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل وهي مدينة حوران، ويينها وبين مكة شهر (0) ولعلو شأن الجنة وأبوابها فأن آول من يقرع بابها سيدنا النبي محمد صلي اليا الله عليه وسلم، ولا تفتح أبواب الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وري ورد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الـى الله عليه وسلم: (آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك) (7) ويتبين مما مضى أن الجنة ذات أبواب واسعة عظيمة تليق بسعتها، وتدل على علو شأنها ومنزلتها وقدرها، يدخل منليا منها المؤمنون الجنة، وأن أول من يقرع تلك
(目) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،

رقم ع19.

 باب في قول الثني صلى الله عليه وسلمب: (أنا أول النّاس يشفع" في الـجنة و أنا أكثر الأنبياء


وهذه الأدلة تبت أن للجنة أبوابًا كثيرة
ذكرت في القرآن الكريم بشكل عام دون تغصيل أو مسميات، إلا أن السنة النبوية المطهرة بينت شأن تلك الأبواب وعددها وسمت بعض أبوابها وذكرت سعتها.
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي
رحمه الله: الوقد أبهم الباري سبحانه أبواب الجنة في الطاعات ليلتزم الراجي لدخولها

جميعهاج(*)
وأما عدد أبواب الجنة نقد ورد في
اللحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال: (من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الها عيسى عبد الله، وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن ألد النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة

الثمانية شاء) (\$)
وأما سعة أبواب الجنة، فقد ورد عن أبي
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال: (إن ما بين المصراعين (1) أخرجه البخاري في صصيسه، كتاب الصوم،


 باب من لتقي اللّة بالئيمان وهو غير شاكُك فيها


كأن الذي حملهم على ذلك أنه لما سمعوا أن أنهارها تجري في غير أخلدود فهي على وجه الأرض؛ ؛ حملوا قوله تجري من تحتها الأنهار على أنها تجري بأمرهم؟؛ إذ لا يكون فوق المكان تحته، وهؤلاء أثوا من ضعف الفهمه، فإن أنهار الجنة وإن جرت فير في غير أخلود نهي تحت الثصور والمنازل والغرف وتحت الأشجار، وهو سبحانه لم يقل من تحت أرضهاها(1) اوقد أخبر سبحانه عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنيا فقال الْ


 نهذا على ما هو المعهود والمتعارف

 ومن نعم الجنة كثرةالأنهار الجارية فيها، وهي أنهار متوّعة تحدنت بعض الآليات الكريمة عن أصنافها وأوصافها، فقال تعالى:


 أي: صفة الجنة العجبية العظيمة الشأن

[^3]الأبواب هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيًّا: الأنهار :

بشّر الله تعالى عباده المؤمنين بأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في آيات عديدة، منها قوله تعائى:

 وقال تعالى:
任 عمران: جان وسياق هذه الآيات يدل على أن تلك الأنهار جارية وموجودة في الجنة، أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين، وتكرر ذكرها في آيات كثيرة، وكلها مقترنة بحرف (من)



ويشير ابن التيم رحمه الله لدلالة هذا التكرار بأمور: أأحدها: وجود الأنهار فيها حقيقية، والثاني: أنهار جارية لا واقفةا وانة، والثالث: أنها تحت غرنهم وقصورنما وبساتينهم كما هو المعهود في آنهار الدنيا، وقد ظن بعض المفسرين أن معنى ذلك جريانها بأمرهم وتصريفهم لها كيف شاؤوا،

التي وعد المتقون الشرك والمعاصي، وذير ويكرت الأحاديث الشريفة أن في الجنة أربعة أنهار، كما ورد عن أنس بادي بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفعت إلى السدرة، فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهر ان، ونهرانباطنانان، فأما الظاهرانيان: النيل والفرات، وأما الباطنان: نهنران في الجنة الجانـ

الحديت)(2) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيحان وجيحان، والفرات والنيل كل من أنهار

الجنة)
قال الإمام ملا علي القاري رحمه الله: وإنما جعل الأنهار الأريعة من أنهار الجنة، لما فيها من العذوبة والهضمّ، ولتضيمنها البركة الإلهية، وتشرنها بورود الأنبياء إليها وشربهم منهال|(1) (7) ولا يمكن القول بأن أنهار الجنة تنحصر في هذه الأريعة التي ذكرت في الأحاديث السابقة؛ وذلك لأن تلك الأحاديث ذكرت الانير أسماء بعض أنهار الجنة، ولم تذكر أنواعها بالتحليد التي قال تعالى عنها:

الراغبه، صو0
أخ جهه البـخاري ڤي صسحيحه، كتابِ الأشربة،


 أنهار الكجّة،
 .ront/a

ولْ واللون والرائحة،


 كراهة طعم وريح، ولا غائلة سكر، وإنما
 يخرج من بطون النحل فيخالطه شمع أو غيره
قيل: بدأ من مذه الأنهار بالماء لأنه لا يستغنى عنه قط، ثم باللبن لأنه يجري مجرى المطهوم والمشروب في كثير من الأوقات، ثم بالخمر؛ لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس المى ما يلتذ به، ثـم بالعسل لأنه فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطبوم فهو متأخر فى الرتبة( ).
وجاء هذا التنويع في الشراب ليلبي رغبات البشر، ويستير فيهم شوتهم إلى الجنة، فالمشهد في الآية كله أشربة وهي أنهار أيضا لتوحي بالكثرة والوفرة، والديمومة وعدم الانتطاع، وإن كانت هذا هانها الأشربة معروفة لدى الناس في الدنيا، إلا أن طعمها مختلف، ونوعها أجودد(4) (1) الظر: البحر المديد، ابن عجبية، /0/ بآر.
 ( ( $\left.{ }^{( }\right)$وظينة الصورة الفنية في القرآن، عبد السالام
[محمد: 10] 0 [ 0 [
أي: أنهار من ماء غير متغير الريح، يقال
منه: قد أسن ماء هذه البئر: إذا تغيرت ريح مائها فأنتن، فهو يأسن أسنا، وأما إذا أجن الماء وتغير، فإنه يقالل له: أسن فهو يأسنا
 كالتي في الدنيا؛ لأن المياه في الدنيا تتغير بأحد وجهين: إما النجاسة وآفة تصيبها، أو لطول الزمان والمكث، فيخبر أن ليس في الجنة شيء يغير مياهها (ب). ولم ترد كلمة (تجري) للأنهار في هذه الآية، لأن الماء الآسن لا يكون إلا بركود الماء، فلم يتطلب السياق ذكر كلمة (تجري)، أما في قوله تعالى:

 الأنهار بالجريان، الأمر الذي لا يؤدي إلى أن تأسن الماء(\$). وتؤكد الآية الكريمة حقيقة علمية: اقبل أن يكشف العلم بوسائله وأدواته عالم الميكروبات أي الجراثيمم الثي توجد في الماء الراكد، اللّي يصير مستودعا لملايين البكتيريا والطفيليات الضارة التي تصيب الإنسان والحيوان بالأمراض،

، اMV/YY (Y)


虽

 فالماء واللبن والخمر والعسل كلها أنهار من كل الأصناف التي ذكرت. قال الزركشي: (فأعاد ذكر الأنهار مع كل صنف، وكان يكفي أن يقال فيها: أنهار
 لكن لما كانت الأنهار من الماء حقيقة وفيما عدا الماء مجازًا للتشييه، فلو اقتصر على الميا ذكرها مع الماء وعطف الباقي عليه لـجمع بين الحقيقة والمجاز، فإن قلت: فهالا أفرد ذكر الماء وجمع الباقي صيغة واحدّ؟ فيل: لو فعل ذلك لجمع بين محامل من المجاز مختلفة في صيغة واحدة، وهو قريب في المنع من الذلي قبله||(1) وعلى ذلك يتيين أن في الجنة أنهارًا كثيرة، جعلها الله تعالى نعيما لعباده الهيا المؤمنين وأوليائه الصالحين، وهي متيوع الوانيا الأشكال والألوان والمذاق بين ماء عذب، ولبن سائغ، وخمر شهي، وعسل صافي، ومختلفة الأسماء والعدد كما مرّ في الآيات والأحاديث المتقدمة، ومن الأنهار التي ذكرت في القرآن الكريم ما يأتي: ا. أنهار من ماء.
( الل تعالى:
البرهان، الز ركشي، r/r
n
فأنه لما اخترع الإنسان المناظير المكبرة الأيدى كخمر الدنيا، وليس فيها كراهة رأى بواسطتها كيف أن الماء الراكد يموج طعم وريح، ولا غائلة سكر ونحمار كخمار

 (وفي الخمر أربع خصال: السكر، والصداع، والتقيء، والبول، وقد ذكر الله خمر الجنة الجنا فنزهها عن هذه الخصال، (0) وهذا من نضل الله تعالى على عباده
 حرموا منه في الحياة الدنيا؛ جزاء لهم على طاعتهم وانقيادهم لأمر الله تعالى، فخمر الدنيا كريهة الرائحة تسلب عقل من شربها، خحلاف خمر الجنة التي وصفت باللذة الكاملة. \& \& أنهار من عسل.


أي: اووفيها أنهار من عسل قد صفّى من الثذى وما يكون في عسل ألها أهل الدنيا قبل التصفية من الشمع وفضالات النحل وغيرها (T) هـ الكوثر.
قال تعالى: .


$$
\begin{aligned}
& \text { (7) المصدر السابق. }
\end{aligned}
$$

وتجعله متغير الرائحة والطعم، وسبيًا في الأمراض والأوبئة التي ما كان أحد يعرف مصلرها قبل اكتشافها بواسطة المجهر الما (الميكروسكوب) أي: مكبر الصور إلى
درجة كيرةة|(().
r. أثهار من اللبن.

اللبن جمعه: ألبان، قال تعالى:
 أي: الم يحمض ولم يصر قارصًا ولا حازرًا كألبان الدنيا، وتغير الريح لا يفارق تغير الطعمه||(\$)
قال الطبري: هالم يتغير طعمه لأنه لم
يحلب من حيوان فيتغير طعمه بالخروج من الضروع، ولكنه خلقه الله ابتداء في الأنهار،

r.

أي: (اوفيها أنهار من خمر لذيذة لهمه، إذ لم تدنسها الأرجل، ولم ترتّتها (تكدرها) (1) الثقرآن وإعجازه العلمي، متمد إسماعيل .live



$$
\begin{aligned}
& \text { قال تعالى: : }
\end{aligned}
$$

رسول اللهه صلى الله عليه وسلم|(T) القول الثالت: عني بالكوثئر الخير الكثير، وهو قول ابن عباس، وعكرمة، ومجاهدل، وقتادة (V).
قال الراغب الاصغهني: اقيل: هو نهر في الجنة يتشعب عنه الأنهار، وقيل: بل هو الخير العظيم اللذي أهطاه النبي صلى الثي الله عليه وسلم، وقد يقال للرجل النـر السخي: كوتر، ويقال: تكوثر الشيء: كثر كثرة متناميةه( (N) والأقوال كثيرة ومتعددة في تأويل معنى الكوثر، وأولى هذه الأقوال بالصواب من قال: هو اسم النهر النّي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، لتابيع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الحافظ ابن حجر: ا(أبت تخصيصه بالنهر من لنظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا معدل عنهه| (9) ويتضح مما تقدم أن من نعم الجنة التي لا تنقطع ولا تفنى أن جعل الله تعالى فيها أنهارًا جارية من الماء واللبن والثيل والثمر والعسل، والكوثر الذي أعطاه الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ترده أمته يوم القيامة، ثبث بالآيات والأحاديث

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : المصدر السابق (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) فتح الباري، ابن حتجر العسقالاني، VYY/A.VY. }
\end{aligned}
$$

القول الأول: أنه نهر في الجنة، وهو المشهور والمستفيض عند الند المن السلف والخلف (1)، واستدلوا على ذلك بما ورد عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله علهه وسلم قال: (بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر، حانتاه قباب اللدر المجون، قلتا ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، اللذي أهطاك ربك، فإذا طينه - أو طيبه - مسك الكّ أذر) (\$)
وعن ابن عباس، قال: اضالكوثر: نهر في الجنة حافتاه من ذهب وفضن اينة، يجري على الياقوت والدر، ماؤه أيض من الثلجّ، وأحلى من العسل،(\$)، وتال أيضًا: نهر أعطاه الله محمدًا صلى الله عليه وسلم في الجنة)
القول الثاني: أنه حوض، والأخبار فيه مشهورة، ووجه التوفيق بين هذا القول والتول الأول أن يقال: لُعل النهر ينصب في في الحوض، أو لعل الأنهار إنما تسيل من ذلك الكا الحوض، فيكون ذلك الحوض كالمنبع (0). قال عطاء: الحوض في الجنة أعطيه

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر: مغاتتح الغيب، الرازي، (0) }
\end{aligned}
$$

(أصل هذه الكلمة للعلو والارتفاع|"
المتقدمة.


 وابن عباس، ومسروق، وقتادة، وغيرهم (Y) .
Y. سلسبيل.

ذكر الله تعالى آن في الجنة عينًا تسمى

- السلسبيلـ
 [الإنسان: 11 [19].
واختلف أهل التأويل في معنى
 أحدها: أنه اسمم لها، قاله عكرمة. الثاني: معناه سل سبيّا إليها، قاله علي رضي الله عنه.
الثالث: يعني سلسلة السبيل، قاله مجاهد. الرابع: سلسلة يصرفونها حيث شاءوا، قاله قتادة. الخامس: أنها تنسلّ في حلوقهم انسلالًا، قاله ابن عباس. السادس: أنها الحديدة الجري؛ قاله

مجاهد أيضًا(ب)
قيل: عني بقوله سلسبيلا سلسة منقادًا ماؤها، وهو قول قتادة. (1) مفاتيح الغيب، الرازي، 1 (1)



لم يكتف القرآن بذكر الأنهار الـجارية في الجنة، بل تحلث عن العيون المتفجرة والمتتنوعة في أرجائها، أعطاها الله تعالى الى

 وذكرت عيون الئنة في آيات كثيرة،
حيث بينت أسماء بعضها وميزتها ولها وهذا من المن
فضل الله تعالي الذي أعده لعباده المتقين بحسب مراتبهم في الجنة، ومن تلك الُعيون ما يأتي: ا ـ تسنيم.
أخبر الله تعالمى عن العين التي يشرب منها


[الهطففين: Yی-YV].

قال الإمام الرازي: اتسنيم: علم لعين بعينها في الجنة، سميت بالتسنيم الذي الني هو مصلر سنمه إذا رفعه، إما لأنها أرفع شراب
 روي أنها تجري في الأهواء مسنمة فتنصب في أوانيهم، وإما لأنها لأجل كثري كيرة ملئها وسرعته تعلو على كل شيء تمر به وهو تسنيمه، أو لأنه عند الجري يرى فيه ارتفاع ولى وانخفاض، فهو التسنيم أيضًا، وذلك لأل

وقال آخرون: عني بذلك أنها شديدة إليه|(ب)
 ايفجرون تلك اللين التي يشربون بها كيف شاءوا وحيث شاءووا من منازلهم وقصورهم تفجيزًا، ويعني بالتفجير: الإسالة
والإجراء|(غ) .

وهذه من النعم التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين، فتلك العيون التي يفجرهـا الله تعالى لهم زيادة في المتعة والثللذذ وهم في الجنات يتصرفون فيرن فيها كيف شاؤوا، وحيث أرادوا من دورهم ومنازلهم ومجالسهم، بحسب مراتبهم في الجنة؛ جزاء بما كانوا يعملون.

رابعًا: القصور :
إن من نعيم الجنة الذي وعد الله عز وجل به عباده من المؤمنين والمؤمنات أن جعل لهم تصورًا في الجنة. قال الله تعالى:攵 . ويخبر القرآن الككيم في آيات أخرى أن الجنّة ليست مجرد أشجار وثمار تجري من تحتها الأنهار الجارية وتتفجر منها العيون، بل فيها قصور ومساكن ويبيا وخيام يسكن داخلها المؤمنون في حياتهم

الجرية، قاله مجاهد.
وقال بعضهم: إن سلمبيل صفة للعين بالتسلسل، وقيل: إنما أراد عينا تسمى سلنسيلا، أي: تسمى من طيها السلسبيل، أي: توصف للناس (1). قال الطبري: الوالصواب من التول في
 وصفت بالسلاسة في الحلق، وفي حال الجري، وانقيادها لأهل الجنة يصرفونها حيث شاءوا، كما قال مجاهمد وقتادة؛ وإنما
 r.

قال تعالى واصفًا عين الكافور: إلإنَّ



أي: מإن الذين بروا بطاعتهم ريهم نأدوا فراثضضه واجتنبوا معاصيه يشريون مانير من خمر كان مزاج ما فيها من الشراب كالكا رائحة وبردًا وبياضَا، وهذا المزاج من من عين يشرب منها عباد الله المتقون وهم فيا في غرف الدن الجنات، يسوقونها إليهم سوقا سهانَا إلى حيث يريدون، ويتتفعون بها كما يشاءونان، ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان يحبون وصوله

[^4]فيرتك)، قال: وعليك أغار يارسول الللة (+).
 مساكنهم وتصورهم التي أعدت لهم في الجنة كما قال تعالى: 6
أي: اعرّزها وبيّها لهم، حتى إن الرجل كياتي متزله منها إذا دخلها كالها كما كان ياتي

منزله في الدنيا، لا يشكل عليه ذلك|"(8) ويؤد ذلك قولنه صلى الله عليه وسلم: (يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجن فينة، فوالذي نفس محمد بيده، لأحدهم أهدى الهى بمنزلد في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) (0) خامسًا: الأثاث:

ذكر القرآن الككريم في بعض آياته آثاث أهل الجنة، ومنه ما يأتي: الـ السرر.
وصف الله تعالى سرر أهل الجنة فقال تعالى: :


 (0) أخرجه البخاري في صصيسه، كانياب الرقاق، باب التّصاص يوم التجمعة، 1111/، رقم

الخالدة في الجنّة، قال تعالى:
我

 وقد سمى الله تعالى في آيات أخرى هذه المساكن بالغرفات، قال تعالى: :
 (回) [الزم: :با]
والغرف في الجنة مي القصور الشاهقة، طباق نوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات (1). ووصف الإمام القرطبي تلك القصور بقوله: إتصور من الزيرجد واللدر والياقوت يفوح طيبها من مسيرة خمسمائثة عام| (ب) (ب) وذكرت السنة النوية المطهرة بأن الله تعالى أعد قصورًا في الجنة لعباده المؤمنين، حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض القصور التي شاهدها في الجنة وذلك، كما ورد عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دخلت الجنة، فإذا أنا بقصر من ذهب، نقلت هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب، إلا ما أهلم من


 فرش عالية، لها سمك وحشو بين البطانة

وقالل تعالى:

> r. النمارق.
[الغاثية: بار
وهذه السرر قد صفتّ بعضها إلى بعض، [الغاثية: 10].
والنمارق: الجمع نمرقة، وهي: الوسادة التي يتكىء عليها الجالس والمضططجع، ومصفوفة: أي جعل بعضها قريبا من بعض صنًّا، أي أينما أراد الجالس أن يجلس

وقوبل بعضها بيعض، مرمولة بالذهبب، مشبكة بالدر والياقوت، عالية في الهواء وذلك لأجل أن يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربه في الجنة من النعيم
 قال ابن عباس: النمارق: الوسائد، وكذا قال عكرمة، وقتادة، والضحاكاك، والسدي، والثوري، وغيرهم (8). فمعنى الآية: ووسائد مصفوف بعضها إلى جوانب بعض، فإن شاءوا جلسوا عليها، وإن أرادوا استندوا إليها، وإن أحبوا أن يجلسوا على بعضها ويستندوا إلى بعض فعلوا ع. ع الأرائك.
قال تعالى:
 ومعنى الاتكاء: جلسة الراحة والثرف، قيل: الاضطجاع، وقيل: التربع في
(£) انظر: تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير،

$$
. \Psi \wedge \tau / \wedge
$$

(0) تفسير المر اغي، • •

والوضن: لا يكون بين السرر في الآخرة انفصال ولا فروج، كما يكون في الدنيا، لكن موصولة بعضها بيعض (Y) r.

قال تعالى:
 وقال تعالى:
[ائواقة: \&ץ].
فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق وهذا يدل على أمرين، أحدهما: أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطاثنها، لأن بطائها للأرض، وظا وظهائرها كلجمال
(1) انظر: جامع البيان، الطبري، باب/99، 99، النكت
 الرازي،

n

خارجها؛ لصفائها (غ)
أي: يطوف عليهم خدم الجنة بأواني الطعام، وهي من نضة خالصّة الصّ، وبأكواب
 هذه الأكواب جامعة بياض الفضية، وصفاء الزججاج وشفافيته.
 أنها موضوعة على حافة العين الجارية، كلما أرادوا الشرب وجلوها ملأى من

الشراب (0)
7. الزرابي.
 [14
والزرابي: جمع زرب؛ وهو ضرب من الثياب محبّر منسوب إلى موضع، وعلى ولى طريق التثبيه والاستعارة قال: . (T) ( ${ }^{\text {(T) }}$

 وكذا قال الضحاكاك، وغير واحدا وما ومعنى مبثوثة، أي: هاهنا وهاهنا لمن أراد الُجلوس

عليهاه(1)
وعلى هذا فإن الزرابي نوع من أثاث الجنة، وهي: البسط التي يجلس عليها،و التي

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) جأمع البيان، الطبري، (0) }
\end{aligned}
$$

الأرائك: جمع أريكة، ومي سرير في
حجلة، أما للسرير وحده فلا يسمى أريكة، والحجلة: قبة من ثياب تكون في الئيت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها، ولذلك يقال للنساء: ربات الحجال، فإذا وضع فيها فيها سرير للاتكاء أو الاضطجاع فهي أريكة، ويجلس فيها الرجل وينام مع المر أة، وذلك من شعار أهل الثترف (Y)




ومقامًا (4).
ه. الأكواب.
وصف الله تعألى أكواب أهل الجنة،




ثم أخبر أن تلك الأكواب قوارير من نضة، قيل: هي من فضة، ولها صنا صفاء القوارير؛ يرى ما فيها من الشراب من

> وعبقًا: أشجار ونمارق وزرابي وغيرهـا وها. لا شك أن الجنة التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين قد خلق الله تلا تالى فيها الأشجار والثمار متوعة الأشكال والأحجام دائمة العطاء، ولا تشبه أشجار الدنيا وثمارها وأن تشابهت في الأسماء، وقد ذكر الله تعالى في آياته الكريمة أنواماًا من أشجار وتمار الجنة، منها مايأتي: ا 1 النخل.
ذكر النخل في الثقرآن الكريم في عشرين
 , ووصف الله تعالى نخل الجنة بقوله تعالى:

والأكمام: جمع كم -بكسر الكافوهو وعاء ثمر النخلة، ويقال له: الكفرى، فليست الأكمام مما يتفع به، فتعين أن أن ذكرها مع النّخل للتحسين، ووصف النخل بذات الأكمام وصف للتحسين فهو اعتبار بأطوار ثمر النخل، وامتتان بجماله وحسنا




تكون مبثوثة، أي: مفرقة في المجالس.
تا . العبقري.

.[v7
قال الراغب الأصفهاني: عبقرٌ قيل: هو موضعٌ للجنّ ينسب إليه كلّ نادر من إنسان، وحيوان، وثوب، وقوله تعالى: ونا حِسَانِه، وهو ضربا وبر من الفرش فيما قيل، جعله الله مثلَّالَفرش الجنّة" (1). قال ابن عاشور: اوعبقري وصف لما كان فائقا في صنغفه، عزيز الوجودي، وهو نسبة إلى عبقر: اسم بلاد الجن في مي معتقد العرب فنسبوا إليه كل ما تجاوز العادة في الإتقان والحسن، حتى كأنه ليس من الأصناف المعروفة في أرض البسر، فشاع ذلك نصار
 وقيل إن العبقري: هي الزورابي الحسان، أي: البسط، وهو قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى (+ ${ }^{\text {( }}$ ويتضح مما مضى أن في الجنة التي وعد
الله تعالى بها عباده المؤمنين أثاثاً الا يشبه أثاث الحياة الدنيا، فأثاث أهل الجنة متعدد الالنواع والأشكال، من سرر وأرائك وفرش الئر
(1 انظر: المفردات، صع ع0.
(YVo/ / التتحرير والثنوير، (Y)



لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة،

 وقوله:
 وقيل: إنما كررهما لأن النشل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا، لأن النخل عامة قوتهم، والرمان كالثمرات، فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهما، وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بها، فإنما ذكر الفاكهة، ثم ذكر النخل والرمان لعمومهيها وكثرتهما عندمم من المدينة إلى مكة إلى
 اللذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها وقيل: أفردا بالذكر لأن النخل ثمره فاكهة وطعام، والرمان فاكهة ودواء، فلم يخلصا للتفكه (T)
حكي عن ابن عباس أنه قال: الرمان ليس من الفاكهة، وكذلك الرطب؛ لأنهما أفردا بالذكر عن الفاكهة، وذكر الفراء هذا أيضا (الا
وقال الإمام الرازي: ذكر الرمانوالرطب لأنهما متقابلان، فأحدهما حلو والآلآخر غير حلو، وكذلك أحدهما حار والآخر بارد

$$
\begin{aligned}
& \text { (انظر : تنسير النسمعاني، (V) }
\end{aligned}
$$

بمنانعها وبحسن منظرها (1)
قال الحسن البصري: إأي ذات الليف، فإن النخلة قد تكمم بالليف، وكمامها ليفها الذي في ألونا وأفردها بالذكر لكثرتها بالبلاد العربية،
 ويابسة، ويتفع بجميع ألجزائها، فيتخذ من خوصها السلال والزنانييل، ومن ليفها الحبال، ومن جريدها وسا ولف اللبيوت، ويؤكل جمّارمان، ومن نم ذكرها باريا باسمها، وذكر الفاكهة دون أشجارها (Yا ور.
ورد ذكر الرمان في القرآن الكريم في

 ووصف الله تعالى الرمان بأنه من أشجار
 .
قال القرطبي: „اقال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة، لأن الشيء لا لا يعطف على نفسه إنما يعطف على غيره، وهذا ظاهر الككلام، وقال الجمهور: هما من الفاكهة، وإنما أعاد ذكر النخلل والرمان

$$
\text { (Y) الدجامع لاَحكام القرأنَ، الثرطب، } 10 T / 1 V \text {. }
$$

(ب) انظر: :ثنسير المواغي، (Y/rv)
النكريم، محمدنؤزاد ص99r.

الثالث: المدلاة الأغصان، وخص السدر بالذكر لأن ثمره أثهى الثمر إلى النّفوس طعمًا وألذه ريحا||(ب) . قال الراغب الاصفهاني: الألّدر: شجر قليل الغناء عند الأكل، ولنّلك قال تعالى:
 وقد يخضد ويستظلّ به، فجعل ذلك مثلًّ



الاستظلال)(5)
ووصف الله تعالى أن ظلال تلك


أي: داثم باق لا يزول ولا تنسخه
الشُمس (0)
وإما ثمار الجنة فلا تشبه ثمار الحياة
الدنيا إلا بالاسماء.





 كلما رزتوا منها: أي أطعموا من الجنة

( النكت والثيون، المـاوردي، / /
(६) المفردات، صبّع.


وأحدهما فاكهة وغذاءء والآخر فاكهة، وأحدهما من نواكه البلاد الحارة والآخر من فواكه البلاد الباردة، وأحدهما أشجاره الشاره في غاية الطول والآخر أشجاره بالضهد وأحلهما ما يؤكل منه بارز ومالا والا يؤكل
 والإشارة إلى الطرفين تتناول الإشارة إلى ما بينهما (1) وعلى أية حال فأن الرمان سواء أكان شجرأم فاكهة -باعتبار عطف الخاص على العام- فهو من نعم الله تعالى على عباده المؤمنين في الجنة. r. السلر.

ومن نعيم الجنة أشجار السدر التي
 [ 7 [ 1 :

النبق لا شوك فيه، من خضد الشوك إنوك إذا قطعه، أو مثني أغصانه من كثرة حمله، من الا من
 وفي مخضود ثلاثة أقاويل:
(أحدها: أنه اللين الذي لا شوك فيه قاله عكرمة، وقال غيره لا عجم لنبقه، يقال

خضدت الشجرة إذا حذا حذت شوكها. الثاني: أنها الموقر حملّا، قاله مجاهدلـ

 مدارك كا النتزيل، النسفي، ه/
 ما لا يحصى، متنوعة ودانية الثمار ما ما تكمل
 العطاء معهم بدوام نعيم الجنة الذي لا يفنى. سابعًا: الطعام والشراب:
إن أهل الجنة يأكلون ويشربون لقوله


أي: ايقال لهؤلاء المتقين في الجنات: كلوا أيها القوم مما آتاكم ريكم، واشربوا من شرابها هنينًا، لا تخافون مها تما تأكلون وتشربون فيها أذى ولا غائلة بما كتم تعملون في الدنيا لله من الأعمالد(8)،
 أَسَنَنْتَدْ وقوله تعالى: (هنينًا إشارة إلى خلوهما عما يكون فيها من المفاسد في الدنينا، منها أن الآكل يخاف من المرض فلا يلا يهنا له الطعام، ومنها أنه يخاف النفاد فلا يسخ الْا بالأكل، والكل منتف في الجنة، فلا مرض ولا انقطاع، فإن كل أحد عنده ما يفضل عنه، ولا إثم ولا تعب في تحصيله، فإنا الإنسان في الدنيا ربما يترك لذة الأكل لما فيا فيه من تهيئة الماكول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة، أو ما فيه من تضاء الُحاجة واستقذار

أتي بطعام وتمار في أول النهار فأكلوا منها، ثم إذا أتي بها في آخر النهار، قالوا هذا النـي النيا رزقنا من قبل، يعني الذي أطعمنا في أول
 منه وجدوا الها طعمًا غير طعم الأول، وقيل: معناه كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا مكا قالوا هذا الذي رزتنا من قبل أي في الدنينا، لأن لونها يشبه لون ثمار الدنيا، فإذا أكلواو وجدوا طعمها غير ذلك (1).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: اليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء يعني: أسماء الثمار (ث). ومن كمال المتعة والللذه أن هذه الثمار دانية مذللة لا مشقة في التقاطها، بل مي في متناول أيدي أهل الجنة، كما وصفها الله تعالى بقوله:

> [rw

وقال تعالى: [الر حمن: \& 0\%].
أي: (اقريب منهم، لأنهم لا يتعبون بصعود نخلها وشجرها، لاجتناء ثمرها،
,لكنهم يجتنونها من قعود بغير عناء،(\$) لا ويتين مما مضى أن اللل تعالى خلق فير في الجنة أشجارًا كثيرة، منها: النخل والعنب

$$
\begin{align*}
& \text { (1) النظر: جامع البيان، الطبري، / /(1) } \\
& \text { المصرنر السّابق. (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{align*}
$$

النوع غير مشتهى عند بعض الناس، فقال: كل أحد يعطى ما يشتهي، فإن قيل: الاشتهاء كالجوع وفيه نوع ألم، نقول: ليس كذلكّ الِّك، بل الاشتهاء به الثلذة، والله تعالى لا يتركه في الاشتهاء بدون المشتهى حتى يتألمّه بلم بل المشتهى حاصل مع الثهوة، والإنسان في الدنيا لا يتألم إلا بأحد أمرين، إما باشتهاء صادق وعجزه عن الوصول إلى المشتهى، وإما بحصول أنواع الأطعمة والأشربة عنده وسقوط شهوته وكلاهما منتف في
الآخرةس(0)

وإن تقديم الفاكهة على اللحم للإشارة إلى أنهم ليسوا بحالة تقتضي تقديم اللحم كما في الجائع؛ فإن حاجته إلى اللحم أشد
 تقديم الفاكهة واختيارها، كما في الشبعان
 أن يكون ذلك لأن عادة أهل الدنيا -لا سيما أهل الشربب منهم- تقليم الفاكهة في الأكل وهو طبَّا مستحسن؛ لأنها ألطف وأسرع الْا انحدارًا وأقل احتياججا إلى المكث في المها المعدة للهضـم، وقد ذكروا أن أحد أسباب الهـ الهيضة الـي إدخال اللطيف من الططعام على الكثيف منه


يدفعها غالبا (7)

ما فيه، فلا يتهنأ، وكل ذلك في الجنة منتف||(1) وترك ذكر المأكول والمششروب دلالة على تنوعهما وكثرتهما (Y) ووصف الله تعالى أكل اللجنة فقال:
㢄. أي ما يوكل فيها دائم لأهلها، لا ينتطع عنهم، ولا يزول ولا ييدل، ولكنه ثابتٌ إلى غير نهاية)
وقال تعالىى: وَعَشَئَّهُ [مريم:
أي: لهم ما يشتهون من المطاعم، قدر
وقت البكرة ووقت العشي من نهار الدنياك
إذ لا ليل في الجنة ولا نهار (ع) ومن طعام أهل الجنة: الفاكهة واللحم
 يسَّهْوْنَ
(1) وقال تعالى: :
 أي: اواختار من المأكول أرفع الأنواع وهو الفاكهة واللحم فإنهما طعام المتنعمين،
 يَيَّهَهُونَ لأنه لو ذكر نوعًا فربما يكون ذلك

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مفاتيح الغيب، الرازي، Y/ Y/ (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ع) انظر: الهُلّاية إلثى بلوغ النّهاية، مكي بن أبي } \\
& \text { طالب }
\end{aligned}
$$

شرابهم من عطشّ، بل من كمال نعيمهم ومتعتهم ولذتهم التي أعدها الله تعالى لهم جزاء بما كانوا يعملون. ثامنًّا: اللباس والحلي ذكر الله تعالى في آياته أن الجنة لا عري


$$
[11 \wedge: b]
$$

وإن اللباس والتحلي والزينة فيها من الحرير والذهب واللّؤلؤ.



[الكهن: : ا

أي: لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات عدن تجري من دونهم ومن بين أيديهم الأنهار، ويلبسون فيها من ون الحلي أساور من ذهب، والأسندس وهي ما رقّ من الديباج، والإستبرق: ما غلظ منه
 ووصف الله تعالىى لباس أمل الجنة بقوله تعالى:
 أي: وجميع ما يلبسونه من فرشهـم ولباسهم وستورهم حرير، وهو أعلى مما

وجاء في الحديث الشريف عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يتفلون ولا يبولون، ولا يتغوطون، ولا يمتخطون) قالوا: فما بال الطعام؟ قال: (جشاء ورشح كرشّح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد، كما تلهمون النفس) ووصف شراب أهل الجنة بقوله تعالى:


 أي: يسقى هؤلاء الأبرار من خمر صرف لا غشّ فيها، لم تمسسه الأيدي (ب) وي ومزاجه من تسنيم (عين في الجنة) يشرب منها المقربون.
قال ابن عباس: اأشرف شراب أهل
 ويمزج لأصحاب اليمين"(ث) لم
ويتضح مما تقدم: أن في الجنة التي وعد الله تعاليى بها عباده المؤمنين أشهى الطعام والشراب، ولا يكون طعامهم من جوع ولا (1) أخرجهه مسلم في صحيحه، كتاب صفة ألقيامة والدجنة والنار، بّاب في صفات الكجنة وأهلها
(Y) انظر: جامع البيان، الطبري، (Y90/Y\&،

 حلية الأولياء، أبو نعيم الأصفهانتي، / / /
 ويمكن القول إن ذكر الخضرة إنما جاء
 من أحب الألوان إلى النفس وأكثرها راحة

وبهجة للناظر.
ولباسهم غير منحصر فيما ذكر إذ لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من اللباس الني لا يحيط به وصف، ويحلون فيها بأنواع الذهب والفضة واللّالئلؤلؤ فقال تعالىي:
 .
كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن دسول الله صلي الهي الله عليه وسلم أنه قال: (تبلغ الحلية من المؤمن، حيث يلغ الوضوء)(7) ويتضح مما مضى: أن أهل الجنة ينعمون باللباس الفاخر من الحرير والسندس والإستبرق الني لا يبلى ولا يتمزق، ولا يتصر اللباس على ذلك بل لهم فيها ما ما يشتهون من الثياب ويحلون فيها بالثيا بلذهب والفضة واللثؤلؤ، ما لا لا تبلى ولا تفنى. تأسعًا: نساء أهل الجنة:


في الدنيا، فأباحه الله لهم في الدار الآخرة لما صح عن عمر بن الخطاب رضي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم تال: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) (ب) ولباس أهل الجنة لا يبلى كما يبلى لباس أهل الحياة الدنيا لقوله صلى الله علي اليا وسلم: (من يدخل الجنة ينعم لا يباس، لا لا لا لا

تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه) (ب) ووصف بعض ثياب أهل الجنة بأنها



 لأن الخضرة أحسن الألوان والنفس تنبسط بها أكثر من غيرها، وقيل: أنها تزيد في ضوء البصر، وقيل: ثلالثة مذهبة للحزن:
 قال القرطبي: (اوخص الأخضر بالذكر لأنه الموافق للبصر، لأن البياض يبد النظر النا ويؤلم، والسواد يلم، والخضرة بين البياض




 وصغة نعيهها وأملْكها، باب في دوام نعيم أهل





نساء أهل الجنة كما يأتي:
ا. الحور العين.
 . أي: اومؤلاء الخيّيرات الحسان واسعات العيون مع صفاء البياض حول السواد، محجوسات فى الحجان العال، فلسن بطوّافات فى الطرقات، والعرب يمدحون النساء الملازمات للبيوت للدلالة على شدة
الصيانة||(+).

ونساء الجنة مطهّرات من كل شيء، فلا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا ولادة، وكلما جاءها زوجها وجا وجدها بلا بكرًا لقوله تعالى: . ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم نساء الجنة بقوله صلى الله عليه وسلم: (لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأخاءت ما بينهما، ولمالثالثه ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها)
وهذا قليل من كثير في صفات الحور


والسير، باب الـحور التعين، وصفتهن يـيار
 بياض الععين، \&/VV، رقم YV9Y.

وهن زوجات المؤمنين في الجنة غير


أي: أكرمناهم بأن زوجناهم حورًا عيناً،
والُحور: جمع حوراءاء، وهي الشّديدة بياض مقلة العين في شدة سواد الحدقة، والعين: جمع عيناء، وهي العظيمة العين في حسن

ووصفت الحور العين في قوله تعالى:
共
.
أي: غاضات الأعين عن غير أزواجهن،
وقصرن طرنهن على أزواجهن، وقنعن بهم،
ولا يبغين بهم بدلَّا، وإنهن أحسن بياضًا من
بيض النعام، والعرب تشبه النساء بيض
النعام يـال: لا يكون لون البياض في شيء
أحسن من بيض النعام. وقال قتادة: البيض
 القششر الداخل من البيض المككنون قد خبأ، وكن من البرد والحر (ب) وشنهن في موضع آلخر بالياقوت
 (1) انظر: جامع البيان، الطبري، (1)


العين لأنها كثيرة ومتوعة، حيث خلقهن والحبرة: المبالغة في الإكرام فيما وصف
 ونساء الجنة لسن كنساء الدنيا، فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس والئصاق والمخاط والبول والغائط، وهذا مقتضى قوله تعالى:
 أي: اولهم في الجنات أزواج تطهرن
غاية التطهر، فليس فيهنّ ما يعبن عليه من خبث جسدي مما عليه النساء في الدنيا كالليض والنفاس، أو نفسيي كالكيد والمكر وسائر مساوى الأنحلاق،(t) وتلك نساء أمل الجنة خلقهن الله تعالى لعباده المؤمنين، منهن من كانت زوجاتهم العئم في الحياة الدنيا، ومنهن الحور العين، وكلهن من النعيم اللذي يتعم بد أهل الجنة في الآخرة.
عاشرًا: خدم أهل الجنة.

ذكر الله تعالى أن في الجنة خدما ولدانًا أو غلمانًا خلقهم الله تعالى لخدمة أهل الهـ الجنة، يطوفون عليهم بآنية الشراب، كما

 . $\mathrm{ClN-1v}$
أي: ايطوف عليهم بالأكواب غلمان

(ץ) تفسير المراغي، //9.

وجمالهن كاللؤلؤ المكنون المانيخفي المصان، قاصرات الطرف لا يتجاوز أزواجهن، مطهرات من كل أذى وحيض ونفاس، وبول وغائط، وبصاق ومنخاط، ولو أطلت واحدة منهن على الدنيا لأضاءت ما

بينهما.
Y. Y. زوجات المؤمنين في الدنيا. أخبر الله تعالى أن زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة وصالحة.
 . أي: ايجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء، ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أمينهم بهمَ، حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى، من غير تنتيص لذنك الأعلى عن درجته، بل امتتانًا من اللهو وإحسانًا، كما قالِ

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

 أي: يكرمون إكراما على سبيل المبالغة،


باقون لا يموتون ولا يهرمون، على سن عليه وسلم قال: (إن في الجنة لسوقًا يأتونها كل جمعة، نتهب ريح الشمال، فتحثوا في الئوني وجوههم وئيابهم، فيزدادون حسنًا وجمالًا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازددادوا حسنًا وجمالًا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد


والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالاً)(1) (\$). والمراد بالسوق: المجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق، ومعنى يأتونها كل جمعة: أي في مقدار كل جمعة أي: أسبوع، وليس هناكاك حقيقة أسبوع لثقد الثمس والثليل والنهار، وقال الثقاضي: وخص ريح الجنة بالشمال؛ لأنها ريح المطر عند العرب، كانت تهب من جهة الشامه، وبيا يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحابة الشامية، وجاءت في الأحاديث تسمية هذا هائه الريح المئيرة، أي المحركة؛ لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمهاه(1)
وهذا يعني أن في الجنة سوقًا يلتقي فيه المؤمنون مع بعضهم البعض ويتحدث بعضهم لبعض؛ ويتذاكرون ما كان في الدار
 نيمهيا وأملهلها،باب بي سوق الجنتا وما ينالون
 . YAY
 .iv1/Iv

وهم في غاية الجمال كأنهم اللّؤلؤ
المكنون كما وصفهم الله تعالى بقوله:


( (G) (G)
[الإنسان: 19].

قال الإمام الرازي رحمه الله: شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في مجالسهم ومنازلهم عند اشتغالهـم بأنواع الخذدة باللؤلؤ المتثور، ولو كان صفًا لثبهِوا باللؤلؤ المنظوم، ألا ترى أنه تعالى قال:
 متناثرين، أو أنهم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا انتر من صدفه لأه أحسن وأكثر ماءء، أو أن هذا من التشبيه العجبيب؛ لأن اللؤلؤ إذا كان المان متفرقًا يكون أحسن في المنظر؛ ؛لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون مخالفًا للمجتمع . ${ }^{(4)}$
الحادي عشر : سوق أهل الجنة.

جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالكك رضي اللهعنه أن رسول الله صلى الله


## 

لم يتحدث الثقرآن الكريم عن صفة أهل الكجنة في أعمارهم وأشكالهم وطولهمب' وتكفلت النسنة النبوية بذكر ذلك من خلارل الأحاديث الصححيحة الواردة في صفة أهل الجننة، منها: ما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أول زمرة يدخلون الجنئة على صورة القلى البدر، والذين يلونهم على أشد كو كِب دُرِّيّ وي السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ومحجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحلد، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء)(1)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (أول زمرة تلئلج الجنة، صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون، ولا يتغوطون
 ومجامرهم من الألوة، ورشُحهم المسك وك ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساتهما من وراء اللحم، من الحسن، لا اختلاف
(1) أخرجهه مسلم في صحيحها، كتاب الجنية
 الـجنة على صورة الثقمر بليلة البّنر وصفاتهم وأزواجهمه، \& Y و

الدنيا، ويتجلد هذا اللقاء كل جمعة، وهذا من نعيم الجنة الذي أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين ومن جملة أحاديثهم ما جاء ذكره في
 ( 1 (8)
 إنَا .

وأما أنهلاق أهل الجنة تتمثل في محبة بضضهم بعضًا كما وصنهـ الله تعالى في توله: [لأءران:
 : . $\& \mathrm{v}$
أي: واؤذهنا من صلور مؤلاء الذين وصف صتاتهم، وأخبر أنهم أصحاب الجنة، ما فيها من حتد وغلّ وعداوة كانم من بضضهم في الدنيا على بصض، فجعلهم في


 والمتألم في الالادلة الماضية يرى أن أهل الجنة يدخلون الجنة على صور مختلفة، فننهم من يكون على صورة القّر ليلة البدر، ومنهم من يكون على أشد كوكب دري إضاءة ني السماء، وني مذا دليل على تفاوت درجاتهم على تدر أعمالهم في الحياة الدنيا، وأزواجهم الحور العين، وقللبيم مجتمعة على قلب واحـد، متزوع منها الحقد والعداوة، وصورمم على صورة


بينهم ولا تباغض، تلوبهم تلب واحد، يسبحون الله بكرة وعئًّا) (1).
وأما عن أممارمت نعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الثبي صلى الله عليه
 مردا، مكعلين، أباء ثلالين أو ثلاثوث ولاكين (1)

وجُّرد: جمع أبرد وهو الني لا شعر على جسـده، مُردّ: جمع أمرد وهو غلام لا شعر على ذنت، وقد يراد بـه الحسن بناء على الغالبَ،كُثل: أي مكحول، ومو عين ني أجفانها سواد خلقة (1).
وعن أبي هريرة، قال: تال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (اهل الجنة جرد مرد كحل، لا ينى شبابهم ولا تبلى ثيابهم) (4).
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنجنة وصفة


أخ
 الـجنةّ، بابِ ما جا جأ

 وبعض أصححأب ثتادة رووا هذا عن قتنادة،


 . MO9./a
 الجنثة، بابِ ما جأه في صفة ثيابـ أهـل الـجنة،

## رؤية النه تِاثى

أخبر الله تعالى في آياته الكريمة برؤية
أهل الجنة له في الآخرة، قال تعالى: -rr: .
أي: فوجوه المؤمنين المخلصين حين تقوم القيامة مضيئة مشرقة، تشاهد عليها

ربها عيانًا بلا حجاب" (1).

وتال تعالى:

أي: للذين أحسنواعبادة الله في الدنيامن خلقه، فأطاعوه فيما أمر ونهى، أو أن للذين الِين أحسنوا أعمالهم في الدنينا المثوبة الحسنى ألحى أي: التي تزيد في الحسن على إحسانهمه،
وهي مضاعفتها بعشرة أمثالها أو أكثر، وجاء


[ $\left.{ }^{[ }\right)$
أي: ولهم زيادة على هذه الحسنى فوق ما
يستحقون على أعمالهم بعد مضاعفتها (Y)
وقد روي تنسير الزيادة بالنظر إلى وجه
الله الكريم عن أبي بكر الصديت، وحذيفة
(1) انظر: تنسير الثرآن العظهم، ابن كير،


المراغي، 1 / 10 /

آدم عليه السلام ستون ذراعاً في السماء؛،
أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلايثين سنة، ومه جرد مرد كحل، لا تبلى ثيابهم، ولا يموتون.

بالمؤمنين دون غيرهم من الكفار والمنافقين

 وثبت جواز رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح رين من طرق متواترة عند أئمة الحديث، منها ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ثال: (هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟)، قالوا: لا يا رسول الله، قال: (نهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟) قالوا: لا، قال: (فإنكم

ترونه كذلك..)
وفي الحلديث: دلالة على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في اللدار الآخرة؛ رؤية بالأبصار في عرصات التيامة، وفي روضات الجنان الفاخرة. ويتضح مما تقدم: أن أفضل ما يعطاه أهمل الجنة يوم القيامة رؤية الله تعالمى وهو أعلى نعيم أهل الجنة، وأنها الزيادة التي وعد الله تبارك وتعالى بها المؤمنين من أهل الجنة وبشرهم بها، وهي واقعة لهم دون الكافرين كما ثبت بالكتاب والسنة.
(ع) أخرجه البخخاري في صسيحه،، كتاب الأذان، باب فضل السججود، / / •17، رقم 7•^.

بن اليمان، وعبد الله بن عباس؛ وأبو موسىي وعبادة بن الصامت، وسعيد بن المسيب، ون اليّ وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرعين الرحمن بن سابط، ومجاهلد، وعكرمة، وعامر بن
 والسدي، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم من

السلف والخخلف (1) .
للكلك قال ابن القيم رحمه الله: "فلما نقلت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخرة عنهم ولم ينقل عنهم في ذلك في في في أختلاف كما نقل عنهم فيها اختلالف في اللدنيا؛ علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين ومحتمعين" (ب) وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أهل الجئة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من الثار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شينًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل)، ثم تلا هذه الآية: .$^{(Y)}\left[{ }^{(Y)}\right.$
ودلالة الآيات المتقدمة أن الرؤية خاصة

$$
\begin{aligned}
& \text { باب إثبات رؤية" المؤمنين في الآخرة ربّهم }
\end{aligned}
$$

أولاً: الإيمان والعمل الصـالح:
إن دوام الإيمان والعمل الصالح سبب للدخول الجنة، والله قدر لعبده المؤمن وجوب الجنة بما ييسره له من ذلك وبشره

 خَالِدُورت أي: (اوأما الذين صدقوا اللله ورسله، وآمنوا باليوم الآخر، وعملوا اصالح الألعوا الأعمال فأدوا الواجبات، وانتهوا عن المعاصي فأولئك جليراون وفاقا على إخباتهم لربهم وإنابتهم إليه وإخلاصهم له في السرّ والعلن، وفي هني دليل على أن دخول الجنة منوط بالإيمان الصحيح والعمل الصالح معال| (ب) كما روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم
 يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولّا لا أسالّ عنه أحذًا بعدك، قال: قل آمنت بالله،
(r)

وقال تعالى :


 (Y) تفسير المراغي، 10 / 10 (Y) ( $\Gamma$ ( أخرجه مسلم في صحيتهي، كتاب الإيمان، باب. جامع أوصاف الإسلام، //0، رقم

## 

إن دخول الجنة فوز عظيم لا يمكن أن ينال بالأعمال الصالحة فقط، وإنما ينال برحمة الله تعالىى على عباده المؤمنين وفضله، لا من حيث الواجب لأنه لا واجب على الله تعالى، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من أحد يدخلي نقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أنا،

- إلا أن يتغمدني ربي برحمة) ولا ولا يتعارض هذا مع الأخلذ بالأسباب

 وقوله تعالْى:
 لذلك لا بد لدخول الجنة من أعمال صالحة.

وتتفاوت درجات الجنة بحسب الأعمال، ويتنافس العباد في ذلك على قلى سعيهم وهمتهم للوصول إلى جنات الـن الخلد، وتحلث القرآن الكريم عن ذلك في آيات كثيرة، وهذا ما سوف نوضحه من خحلال النقاط الآتية:


 .YAIT

الثبات عليه إلى الموت، وكلاهما شرط في
 ويتضح مما تقدم: أن الإيمان والعمل الصالح من أسباب دخول الجنة، فبعض الآيات الكريمة تربط بين الإيمان والعمل الصالح ويين دخول الجنة، فكانت لهم جنات النعيم. ثانيًا: طاعة الله تُعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات دخول الجنة طاعة الله تعالّى ورسوله الكريم صللى الله عليه وسلم




(اوطاعة الله: هي ما شرعه من اللدين على لكسان رسوله حلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول: هي اتباع ما جاء به من الدين عن ريه، فطاعته هي بعينها طاعة الله، كما قال

 فهو إنما يأمرنا بما يو حيه إلئه الله بما فيه منافع لنا في الدنيا والآخرة، وإنما ذكرها ما مع طاعة الله للإشارة إلى أن الإنسان لا يستغني
، ( انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن
غرائب آي التنزيل، زين الدين الرازي،

أي: إن اللذين صدقوا الله ورسوله،

 يرشدهم رئهم بإيمانهم به إلى الجنة (1) وقوله تعالى: وبا
 يهديهم إلى الئجنة ثوابًا لهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحةة، ويدل على ذلك قولى


والثاني: إنّ المؤمنين يكون لهم نور يمشي بهم إلى الجنة، والثالث: ألنه وصفهم بالهداية على طريق المدح لُمـ قال الإمام الرازي: فإن قيل: كيف يقال: إن العبد يحكم بكونه من أهل الجنة بمجرد الإيمان، والله سبحانه وتعالى شرط لذلك العمل الصالح بظاهر قوله:

 .[Iry
.[1Y\&
ولإلا لما كان للتقييد فائدة؟ قلنا: إن المراد بالعمل الصالح الإخلاص في الايمان، وقيل



مفاتيح الغيب، الرازي،

دخول النار والعذاب المهين، قال تعالى：


 ثالثًا：التثوى：

إن التقوى سبب من أسباب دخول الجنة وشرط لحصول الرحمة من الله تعالى لقوله
 ． فالمتقين هـم أاحق الناس بالجنة، قال تعالى ：تما ［القلم：\＆
أي：إإن للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالصى، لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنياه（

 قال ابن كثير رحمه الله：（أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات المظيمة الميمة هي التي نورثها عبادنا المتقين، وهم المطيعون لله
 الغيظ والعافون عن الناس، وكما قال تعالىى信 خَشِّقْنَ


بعقله وعلمه عن الوحي، وأنه لا بد له من
 عصر من العصور كافيَا لهداية أمة ولا مرقِّيًا لها بدون معونة اللدين، فاتباع الرسل والعـل العمل بهليهم هو أساس كل مدنية، والارتقاء المعنوي هو الذي يبعث على الارتقاء المادي، فالآداب والفضائل التي هي ألمس المدنيات تستند كلها إلى الدين، ولا يكا يكفي



 أَوْلَكَكَ رَفِيقًا أي：امن عمل بما أمره الله ورسولّه وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجل ويل يسكنه دار كرامته، ويجعله مرافقًا للأنبياء ثم لمن بعدهم في اللـتبة الُصديقون، ثم الشهلداء، ثم عموم المؤمنين وهم الصالُحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم، ثم أثنى عليهم تعالى فقال： －（Y）哝（受 وعلى ذلك يترتب على طاعة الله تعالىى ورسوله صلى الله عليه وسلم دخولى الجنئلـي والخلود فيها، كما يترتب على ملى معصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
تفسير المراغي، \&/Y•Y. (1)
(Y) تفسير القرآن ألكظيم، ابن كثير، ror/r.

ت تعالُى :
 (4) (1) [النبأ: 1-r-ケ].

## وقال تعانى:


 ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة التقوى وأن محلها القلى القلوب بقوله
 ولا تباضضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخلا يلذله، ولا يحقر ه، التقوى هاهنا) ويشير إلى صلره ثلاث مرات ومما تقدم يتبين أن التقوى سبب من أمباب دخول الجنة وشرط لـديول الرحمة، ولا يمكن أن يكون المؤمن تقيًّا
 نواهيه، عندها ينال رحمة اللك تعالى الموج لدخول الجنة.
رابعًا: الاستقامة على دين الله:

إن من استقام على دين الله فإن الملائكة

 واحتقاره ودمده، وعرضه، ومابلّه، رقم YOTE.
 وتصف الآيات الكريمة كيف يدخل



$$
[1 \wedge
$$

(أي اليوم الذي يجتمع فيه من اتتى الله في الدنيا بطاعته إلى جنته وفلًا أي جماعاتي، قال ابن عباس رضي الله عنه: ركبانًا، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: على الإبل، وقال ريال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه:
 على نوقِ، رحالئا من الذهبا ورا ونها ونجائب، سروجها يواقيت، إن هموا بها سارت، وإن إن هموا بها طارت|"(ب)
ويقرب الله تعالى إليهم الجنة إكرامًا لهم
كما قال تعالى:

أي: وأدنيت الجنة وقرّبت للذين اتقوا ربهم، فخافوا عقوبته بأداء فرائضه،
 بعيد أي ينظرون إليها قبل دخولها، ويقال
 ثم يصف الله تعالى في آياته الكريمة ما أعده لعباده المتقين من نعيم وذلك في قوله
(1) تفسير الثقر آن العظيم، (1)

 تفسير السمرقندي، r/r /r vr.

أسباب دخول التجنة والنجاة من عذاب الله تعالى وغضبه في الآلخرة، فمن استقام على دين الله تعالىى نجى وفاز بالجنة، وللاستقامة أسباب منها: الصبر، وإقامة الصلاةك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك. خامسًا: الإحسان في العبادة: إن الإحسان هو مراقبة الله تعالثى في العبادة، وأن يعبد المرء الله تعالى كأنه يرانه
 الله تعالى ثواب أهل الإحسان، فقال تعالى:

.[190
وقال تعالى:
 وقال تعالنى:
 [لقمان: [YY].
وقال تعالى: وَذِيَادَة" والإحسان من أفضل مراتب العبودية وكمالها لذلك قال تعالى
 أي: الما جزاء من أحسن في الدنيا باليطاعة الله تعالئى إلا الإحسان إليه في الآخرة بالجنة

> ونعيمها||(Y)

تنزل عليه وتبشره بالجنة، كما قال تعالى:侵
 يَ地
وقال تعالى:


وقوله تعالى:
 عن عن الإقرار في الرتبة من حيث أنه مبدأ الاستقامة، أو لأنها عسر قلما تتبع الإقرارا وما روي عن الخلفاء الراشدين في معنى الاستقامة من الثبات على الإيمان وإخلاص

 يشرح صدورهم ويدفع عنهم الأخوف والحزن، أو عند الموت، أو الخخروج من الْبر، تحزنوا على ما خلفتم،
 . الرسل وعلى ذلك فالاستقامة على دين الله تعالى تعني: الالتزام بطاعته والألتّمار بأوامره والبعد عن معصيته، وهي سبب من (1) انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي، V1/0.

ثم نصل ما أحسوا فيه فقال：： （10 القليل من الليل ويتهجبدون في معظمه، قالد ابن عباس：ما تاتى عليهم ليلة ينامون حتم يصبحوا؛ إلا يصلون فيها ثينَا إما من أولها أو منوسطها، وقال الحسن البصري：كابدوا قيام الليل، فلا ينامون من الليل إلا أتله، وريما نثطوا نجّدّوا إلى السحر．وعن أنس قال：كانوا يصلون بين المغرب والعشاء؛㢄 الليل متهجدين، ثإِا أسحروا أنخذوا فى الاستغنار، كأنهم أسلفرا فى ليلهم الجرائم، ولما ذكر أنهم يقيمون الصالاة نتى بوصغهم باكاء الزكاة والبر بائفتراء ذنال：国 أموالهم جزعًا معينًا ميزوه وعزلوه للطالب المحتاج، والمتعفف الذي لا يجد ما يغنيه، ولا يسال الناس، ولا ينطون إليه ليتصدورا علي（4）．
سادشًا：الجهاد في سبيل الله تعالى： جعل الله تعاليى الجنة ثمنًا لمن جالمد
 وإنلاصه في طاءة اللهو ورسوله؛ لذلك قال区苃

$$
\begin{align*}
& \text { ( ) المهصنر السّابيّ. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

حليث سؤال جبريل لما قال له：（ناخبرني عن الإسناذ؟ $ا$ ال：أن تمبد الله كانك تراه
 قال القاضي عياض：اوتوله：（ما الإجسان）، وفــره فی المحليث بما معناه الإغاطلاص ومراقبة الله فى السر والإعالان، وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، من عقود الإيمان، وأعمال الججوارح، وإخلاص اللسرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى الها إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه، ومتشعبة منها
وإن من موجبات دخول الجنة أن يكون المؤمن محسنًا لذلك وصف الله تعالىى المحسنين بقوله تعالى：



[الذاريات: 17-19]
（أي إنهم كانوا فی دار الدنيا يفعلون صالح الأعمال، خشية من ربهم وطلم البّا لرضاه، ومن ثم نالوا هذا الفوز الوم العظيم، والمكرمة التي فاقت ما كانوا يؤملون

(1) أخرجه مسلم في صحيدها، كتاب الإيمان،
باب معرفة الإيمأن والإسلام، رقم ^،


تمثيلة، صور جهاد المؤمنين ويذل أموالهمم وأنفسهم فيه وإثابة الله تعالى لهـم على ذلك الججنة بالليع والشراءء، وأتى بقوله سبحانه: يقاتلون إلخ بيانا لمكان النـان التسليم وهو المعركة، وإليه الإشارة بقوله صلّى الله عليه

وسلم: (الجبئة تحت ظلال السيوف) الجي الج قال الجصاص: وأطلق الشرى فيه على طريق المجاز؛ لأن المشتري في الحقيقة هو الذي يشترى مالا يملك، والله تعالي مالك

 فسماه شرى كما سمى الصدقة قرضّا لضمان الثواب فيهما به، فأجرى لفظه مجرى ما لا يملكه العامل فيه استدعاء إليه

وتصور الآية الكريمة كل أطراف البيع
 فالبائع هو المؤمن، والمشتري هو اللهُ والهُ والثمن الجنة، ومن رحمة الله أن جعل الله الإنسان مالكا لنفسه وماله، يتصرف فيهما بحرية واختيار وإرادة، لِيقبض الثمن وهو الجنة، وإن كان الله هو المالك والك الحقيقي للّنْفس والأموال، ولكن النـن القرآن اللكريم يصوّر الإنسان مالكا ويائعًا وقابضًا للثمن، لتكون الصورة ملائمة للواقع المنظور في

$$
\begin{aligned}
& \text {. إنظر: روح المعاني، الألوسي، (Y) }
\end{aligned}
$$

Ex
 وَ大ْ وَآلْـَ

 قال ابن كثير رحمه الله: (ايخبر تعالىى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم|"(1) وفي الآية: ترغيب للمؤمنين في الجهاد بييان حال المتخلفين عنه، ولا ترى ترغيبا في الجهاد أحسن ولا أبلغ مما في هنه الآية لأنه أبرز في صورة عقد، عاقده رب العزة جل جلالكه، وثمنه ما لا عين رأل ولا ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط، بل كونهم قاتلين أيضًا لإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه سبحانه، وجعله مسجلا لانل
 وجعل وعده حقًّا ولا أحد أوفى من واعدي المده فنسيئته أقوى من نقل غيره، وأشار إلى ما فيه من الرحب والفوز العظيم، وهو استعارة


ثم أخبرهم الله أن نصره منهم قريبٌ، وأنه معليهم على عدوّممب، ومظهرهمم عليه، فنجّز لهم ما وعدهم، وأعلى كلمتهم، وأطفأ نار حرب الذين كفروا(\$).



 الصابرين عند البأس على ما ينالثهم في ذات الله من جرح وألم ومكروهـا (t) وتحث هذه الآيات الكريمة المؤمنين
 الثبات والتحمل بذكر قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والسابقين، وما يلقّى الأعمال الصالحة وجزالحاءها إلا إلا أهل الصبر، قال تعالى:
 "
وبشر الله تعالى الصابرين بمضاعفة الأجر بقوله تعالى:
 وزاد على ذلك بأجر لا حد له بقوله تعالى : تعا [الزمر: •1] [1
وورد الصبر في السنة أيضًا في أحاديث

الحياة، بدلاّلا من تصوير الغيب المستور (1) ويتبين مما مضى أن الجهاد في سيبل اليّ الله
تعالى سبب من أسباب دخول الجنة، وأن من جاهد في سبيل الله تعالى فجزاواؤ الجنة التي وعده الله تعالى بها؛ لأنهباع نفسه ومالك ليقاتلّ في سبيل الله تعالى. سابعًا: الصبر على الابتلاء:
إن طلب الجنة ودخولها لا لا يتم ولا يكمل إلا بالصبر على الابتلاء واحتمال الشدائد في التكليف وإقامة الحق؛ لذلك قال تعالى:



 .[r) أي: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون الجنة، ولم يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن والاختيار الياريا فتتلوا بما اببلوا واختبروا به من البأساء وهو شدة الحاجة والفاقة، والضراء وهي العلل والأوصاب، ولم تزلزلوا زلزالهم أي ولم يصبهم من أعدائهم من الخوف والرعب شدة وجهذُ، حتى يستبطئ القوم نصر الله اليامم، فيقولون: متى الله ناصرنابٌ (1) انظر: وظيفة الصورة الننية في الثقرآن، $.11 r / 1$

فى الدنيا الأعمال الصالحة، فأتوا بالطاعات وتركوا المنكرات، وخشعت نفت نفوسهم واطمأنت إلى ربهم أولئك هم قطّان (ب) الجنة الذين لا يخرجون منها ولا يموتون،

بل هم ما كثون فيها أبذًا (8) .
 شمسة تأويلات: أحدها: يعني خحافوا ربهم، وهو قول ابن عباس، الثاني: يعني اطمأْنوا، قاله مجاهد، الثالث: أنابوا، وهو قول قتادة الرابع: خشعوا وتواضعوا لربهم' رواه معمر، الخامس: أخلصوا إلى ربهم، قاله

مقاتل (0)
وتال الراغب الاصفهاني: الخخت: المطمئن من الأرض، وأخبت الرّجل: قصد
 استعمل الإخبات استعمال اللّين والتّواضع، قال الله تعالى:
.

. $\Gamma \%$


( $\left.{ }^{( }\right)$قطن بالمكان يقطن: أي أقام به وتوطنه، فهو قاطن، والـجمع قطان. انظر : الصصحاح، التجوهري، MAY/M

 .

متعددة، منها: ما روي عن أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ولن تعطوا عطاء خيرًا الـورا وأوسع من الصبر) (1) وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصبر على فقد عينه بالجنة بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوخته منهما
. الجنة)
فالئبر عند الابتلاء سبب من أسباب دخول الجنة، فلا يمكن دنول الجالجنة إلا بالصبر على المكاره وعند الشُدائد والمصائب، وحبس النفس عن الذنوب والمعاصي، والصبر على طاعة الله تعالىى

فكل ذلك يؤدي إلى الجنة.
ثامنًّا: الإخبات:
ذكر الله تعالى في آياته الكريم صفة
من صفات أهل الجنة وهي الإخبات فقال
 وَأَمْمَ
 أي إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا
(1) أخرجه البخخاري في صحيحه، كتاب الرقاق،

باب الصبر عن متحارم الثله تعائى، 199، 19، رقم •
أخرجه، البتخاري في صحيحهي، كتاب
الموضى، بابب فضل من من ذهب بصره،
.070r

فى وجوه البر وعلى أهليهم وأقاربهم وعلى الخلق كافة، ومن ذلك إمداء

الهدايا التي يغالون فى أثمانها (ب) وكل هذا من آثّار الإخبات على نوان المؤمنين حيث وجلت قلون الوبهم لذكر الله تعالى، والصبر على أقداره، والإخلاص فيا في عبوديته، والإحسان إلى خلقه، كما مضى مالـى في الآية الككريمة.

[الـعج: عo: أي: تلين وتخشع (1).
وعلى ذلك فمعنى الإخبات هو
الاطمئنان والتواضع والخششوع والخضوع لله عز وجل في طاعته وعبادته والانقطاع إليه.
وقد بشر الله تعالى المختبتين من عباده




أي وبشر أيها الرسول الخاضعين لله
بالطاعة، المذعنين له بالعبودية، المنيبين إليه


عطائه، ثم بين سبحانه علانداماتهم فقال: ،
أي إنهم إذا ذكر الله عرتهم رهبة من
خشيته، وخوف من عقابه.
 النوائب والمحن فى طاعة الله.

حقه تعالى فيما أوجبه عليهم من فريضة الصصلاة فى الأوقات التي حددها لهم .




لعصيانه أمر ريه، وخروجه عن طاعته، فما ينبغي له أن يتكبر فيها ثم أمره تمر تعالى بالخروج من الجنة ذليَّا حقيرًا كما قال تعالى:
 [11
ץ. الكافرون.

وهم النذين حرموا من الجنة بدليل قوله تعالى:


[117



 أي: ضالذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به وبما جاءمهم به من عند الله لن تغني عنهم أموالهـم ولا أولا لادهم من الله شيئًا، يعني: لن تدفع أمواله الله التي جمعها في الدنيا، وأولاده الذين ربّا ربّاهم فيها شيئًا من عقوبة الله يوم القيامة إن أخر ها للهم الـيم إلى يوم القيامة، ولا في الدنيا إن عجّلها لهم فيها (1)


## 

لثقد ذكر القرآن الكريم الذين يدخلون الجنة وصفاتهم، وكذلك ذكر أن هناك
 النصوص بشأنهم من الكتاب والسنة ما يأتي: ا. إبليس.
وهو اسم أعجمي، وقيل عربى واشتقاقه من الإبلاس؛ لأن الله تعالى أبلسه من رحمته، وآيسه من مغفرته(1)، وهو أول من حرم من الجنة وطرد منها ولا يمكن وله أبدًا دخولها، وسبب حرمانه منها الـانها عصيانه لأمر الله تعالى حين أمره بالسجود لآليم فأبى واستكبر، كما قال تعالمى:



أي: עامتنع عما أمر به، استكبارًا من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه، أو يعظمه ويتلقاه ألما بالتححية، أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره
وصلاحهر|(Y)

فأمر الله تعالي إبليس بأن يهبط من الجنة
إلى الأرض في قوله تعالى: فَّانَ (1) انظر: بصائر ذوي التمهيز، الثفيروزآبادي
أنو ار التنزيل، البيضاوي، VI/ .

## -

الفاسقة من أهل الكتاب، الذين أخبر عنهم من الكفار، ولا سيما المتدينين منهم بأديان


 وبعد ما وعدهم الله تعالئى بنار جهنم وبشرهم بالعذاب الأليم بين الله تعالى مكانهم من تلك النار فقال:

 أي: افي الطّبق الأسفل من أطباق جهنمه|
قال الزمخشري: آالدرك الأسفل: الطبق الني في قعر جهنمّ، والنار سبع دركات، سميت بذلك لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض، فإن قلت: لم كان المنافق أشد عذابا من الكافر؟ قلت: لأنه مثله في الكفر، وضم الثى كفره الاستهزاء باللاسلام وأهله

هـ ـ أكلة أموال اليتامى.
قال تعالى:

 قال الإمام الرازي: إإنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتهم ظلمّا، وقد كثر الوعيد في أي: ومن يطلب دينا غير دين الإسلام
ليدين به، فلن يقبل الله منه وهو فين الآلخرة من الخاسرين، أي: من الباخسين أنفسهم حظرظها من رحمة الله عز وجل، بإبطال البال اللفطرة السليمة التى فطر الناس عليها، وترك منزله في الجنة، واختار متزله في النار اليار (1). ؟. المنافقون.
.

قال تعالى:


.
(أي وعد الله هؤلاء جميعا نار جهنم يصلونها ماكثين فيها أبذاً، وقدم المنافقين في الوعيد على الكفار للإيذان بأنهم وإن أظهروا الإيمان وعملوا أممال الإسلام شر
(1) انظر: جامع البيان، الطبري، 0V/T/ 1 (1)،

(


بأنهم ناسقون، وأنهم قد باؤوا بغضب المن منه، ولمن كان من نظرائهم من أهل الكمفر بالله ورسوله وما جاء به محمد صلئلى الله عليه وسلم من عند الله. س. المبتغون غير الإسلام دينًا.

 .

为造 أي：استكبروا عن الإقرار بالوحدانية
أوليك أصحاب النار هم فيها خالدون والاستكبار في الآية الكريمة عن قبول الآيات ورنضها كبرًا وعنادًا لمن جاء جاء بها كما حدث من رؤساء قريش حين استا ونكبروا أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم
 لأْهم أكثر منه مالًا وأعز نفرًا． وجاء في الحديث الصحيح عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال：سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول：（ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضميف متضعف، لو أقسم علي الله لأبره، ألا أخبركم بأمل النار：كل
 （كل جواظ زنيم متكبر）（8）
قال الإمام النووي：أما العتل：فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل، وقيل الجافي الفظ الغليظ، وأما الجوّاظ：نهو الجموع المنوع، وقيل：كثير اللحم المختال في مشيته، وقيل：القصير البطين، وقيل：

[^5]هذه الآيات مرة بعد أخرى على من يفعل ذلك، كقوله：：

信
 ثم ذكر بعدها هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهمه، وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى؛ لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه ونضلها لألن اليتامىى اليالي لما بلغوا في الضيعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية الثقصوى｜（1）．
4. المتكبرون.

قال تعالى：

 أي：מإن الذين كذبوا بآياتنا المنتزلة على أحد من رسلنا واستكبروا عن اتباع من جاء جاء بها حسدًا له على الرياسة وتفضياًّ لأنفسهم


النار يخلدون فيها أبدَا｜｜（\％） وإنما ذكر الاستكبار؛ لآن كل مكذب وكل كافر مستكبر، إنما كذب وكفر تكبرًا،

$$
\begin{aligned}
& \text {. I تفسير المراغي، (Y) }
\end{aligned}
$$

الفاخر، وأما الزنيم فهو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم، شبه بزنمة الشاة، وأما المتكبر والمستكبر فهو صاحب
 والمتأمل في القرآن الكريم والنبوية يجد كثيرًا من أصناف الناس من حرم الجنة، وما ذكرناه ما هو إلا إلا بعضًا منها الها والنصوص كثيرة في صفات أهل النار، وقد ذكر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة


 وأبو لهب وامر أته، وغيرهم.

## مو ضوعات ذات صلة:

الثواب، الجزاء، الحساب، النار، اليوم
الآخر
(1) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلمم/AN/V.


[^0]:    $\qquad$

[^1]:    
    

[^2]:    ( ) حادي الأرواح، ابن القيم
     أبواب الجنة، \&/ أل119، رقم

[^3]:    

[^4]:    
    

[^5]:    
    
    
    
    
    

