

عناصر الموضوع

| 01 |  |
| :---: | :---: |
| 09 |  |
| 7. | almi ¢\| |
| $7 \%$ |  |
| $7 V$ | (1) |
| Va | دلاكئل إثبا صناّ |
| N0 |  |
| 9 | \| |
| 98 |  |



هثنوم صمْات الاله عز عزج
أولًا : المعنى اللغوي:
قال ابن فارس: (الصصفة: الأمارة اللازمة للشيء||(1)، وقال: מالنعت: وصفك الشئ الشيء بما فيه من حسن|( (Y) لأن الصفة: مصلدر وصفت الشيء ألصفه وصفًا، وصفة، مثل: وعد، وعلًا،

وعدة)
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:



- ${ }^{(0)}$
(إإذا قيل: :إن الثله بكل شيء عليم، وهو رحمن رحيم، وعلى كل شيء قدير، فالمععاني

. المقصصودة، وإنكار ذلك مكابرة، أو عناد وخلالن، وإلحاده| (7) (اوقد نص الأئمة على أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه، فلا يقال: إن علمه وقدرته

 عن الصفات، كما لا يمكن وجود صفات بلا ذات تقوم بها، فتخيل وجود أحدهما دون

الآخر من الهوس"(V)
والخالاصة:أن صفات الله هي التي تقوم بذاته، فهي نعوت الكمال القائمة بالذات الإلهية
كالعلم والْحكمة والسمـع والبصر والكالام ... إلغ.
(1) مقاييس اللغنة/ (1)




و القُدرة صفة، والثقادر وصف دال عليها وا

MYY/ / المصنر السابق (V)

## صفاتالسسزوجل

## 

لم ترد (اصفات الله) كمركب إضافي في الاستعمال القرآني، ولكن تحدث القرآن عن صفات الله عز وجل من خلالال:
أولاً: الحديث عن ألفاظ ذات صلة بصفات التا الله تعالىى.
 بجالاله وكماله سبحانه وتعالّى مثل: الحي، الثيوم، الرحيم، الؤودود، العزيز، السميع، القدير، العليم، البصير
ثانتًا: الحديث عن أنواع صفات الله تعالى:
فقد تحلث القر آن الكريم عن صفات التا الله تعالى في كثير من آياته، وهي تنقسم اللى:


 ذلك من أفعال الرب تبارك وتعالي.



## ا

| الأسماء:
الاسم لغة:
مشتّق من السمو والعلو (1) مور
وهو اللّفظ الموضوع لمعنَى تعيينًا أو تمييزًا، وقيل: هو العلامة توضع على الشيء يعرف

الحسنى لغة:
حسنى على وزن (افعلى" تأنيث أفعل التْفضيل، نحسنى تأنيث أحسن، ككبرى تأنيث


 الأسماء الحسنى اصطلاحًا:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ا(الأسماء الُحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي
التي ججاءت في الكتاب والسنة، ومي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، (8) وقيل: أسماء الله تعالى الحسنى: هي الثي تسمى بها سبحانه، واستأثر بها لنفسه جل

وعلا ${ }^{(0)}$
الصلة بين صفات الله والأسماء الحسنى:


 النذي يوصف به لا ماوصفه به الخلق ،(4) . ولعل مذا مما يبين لنا العلاقة بين الاسم والصم الصفة.







ومن أهم ما ييين هذه الصلة الكبيرة بين الأسماء والصفات ما يلي: أولا: إإن أهل السنة يؤمنون بأن كل اسم من أسما أسماء الله يدل على معنى الذي الذي نسميه ا|الصفةهَ فلذلك كان لز امتا على من يؤمن بأسماء الله تعالى أن يراعي الألمور التالتية: 1. الإيماذ بثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.

 مثال ذلك: מالسميعض: اسم من أسماء الله الحسنى، فلابد الدا من الإيمان به من: هص: إثبات اسم الالسميع" باعتباره اسمًا من أسماء الله الحسنى. "إثبات والسمع" صفة له. ** إثبات الحكم עأي النعل"، وهو أن الله يسمع السر والنجوى.

منه عز وجل،(1).

وكذلك الصفات: מفأمل السنة يرون أنه لزامامّا على من أراداد إثبات الصفات والإيمان بأنها صفات كمال تثبت لله حقيقة أن يراعي الأمور التالئية: 1 ـ إثبات تلك الصفة فلا يعاملها بالنفي والإنكار.


 خلقه واستواءه على عرشه ها (تحيزَاهاه.「ץ. عدم تشبيهها بما في المخلوق، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. \&. اليأس من إدراك كنهها وكيفياتها، فالعقل قد ئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها، فإنه
 البشر، فإن من لا تعلم حقيقة ذآته وماهيته كيف تعرف كيفية نعوته وصفاتياتهو ولا يقدا

ذلك في الإيمان بها، ومعرفة معانيها، فالكيفية وراء ذلك الكـي ه. تحقيت المقتضى والأثر لتلك الصفات، فلكل صفة عبودية خاصة مي من موجباتها
(1) معتقد أهل السنة والتجماعة في توحيد الأسماء والصفات، التميمي ص ب.

ومقتضياتها -أُني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها- فعلم العبد بتفرد الرب

 ثانتًا: إن أسماء الله مشتقة من صفاته:
وترجع أسماء الله الحسنى من حيث معانيها إلى أحد الألمور التالية: 1. صفات معنوية: كالعليم، والقّدير، والسميع، والبُيرير.
 Y. Y. ما يرجع إلى التنزيه المحض: ولا با بد من تضمنه ثبوتًا إذ لا كمالل في العدم المحض: كالقدوس، والسلام، والأحد. ع. ما دل على جملة أوصاف عديدة ولم يختص بصفة معينة بل هو دال على معنى مفرد

نحو: المججيد، العظيم، الصحمد. (Y)

قصد في تفريق هذه الأمة الإسلامية شيعا كل حزب بما لديههم فرحون. ولهذا كانت طريقتهم أن أسماء الله وصفاته توقيفية لا يمكن لأحد أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، أو أن يصف الله اله بما لم يصف به نفسه.
فإن أي إنسان يقول: إن من أسماء الله كذا، أو ليس من أسماء الله، أو أن من صفات الله كذا، أو ليس من صفات الله بلا بلا دليل أنه لاشك قول على الله بلا علم (1). وقد



[لأعراف:شץ].

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (وقوله:

 في عبادته، وأن تتولوا عليه من الافتراء والكّذب من دعوى أن له ولدّا ونحو ذلك، مما لا علم لكم به||(Y) ثم إن طريقتهم في أسماء الله تعالى أن ما سمى الله به نفسه. فإن كان من من الأسماء المتعدية فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به ما يلي:
(1) الظُ معتّد أهلم السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، التمييهي ص 1 با (Y) تفسير القرآن العظم

## 

لقد فهم الُسلف الصهالح آيات الصنفات فهما صحيحّا، حيث آمنوا بها إيمانًا يقينياّ، وذلك بإثباتها إثباتًا يثبت به اللفظ ومعنا
 الكممال المنفي من هذا السلب، فالواجب في أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تثبت على ما جاء به الكتابب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمتهه فلا ينفى منها اسم ولا ينفى من معانيها صفة ولا تشبه بصفات المتخلوقين. أولاً: بيان طريق آهل السنة والج الجمات الجماعة في أسماء الله تعاللى وصفاته مع أمثلة توضح تلكك الطريقة:
أهل السنة والجماعة طريقتهم في أسماء الله وصفاته أنهم يعتبرون أن ما ثبت من أله أسماء الله وصفاته في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حق على حقيقته يراد به ظاهره ولا ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين وذلك لأن تحريف المحر فين مبني على سوء فهم، أو سوء قصد الو حيث ظنوا أنهم إذا أثبتوا تلك النصوص، أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل، ولهذا صاروا يحرفون الكلم عن مواضعه، وقد يكونون ممن لم يغهموا هذا الفهم ولكن لهم سوع

ويجب على طريق أهل اللسنة والجماعة أن يثبت هذا الاسم من أسماء الثله فيدعى السِ الله به ويعبد به فيقال منثلّ عبد البصير ويقال يا بصيريا عليم وما أشبه، وكذلك أيضًا يثبت ما دل عليه هذا الاسم من الصفة وهي البصر فنبت لله بصرّا عامًا شامالًا لا يخفى عليه أي أي شيء وإن ضعف، كما نبت أيضًا أثر هذه الصفة وهي أن الله تبارك وتعالى يبصر كل شيء وبهذا نتفع انتغاعًا كبيرًا من أسماء الله وصفاته لأنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة التي أثبتناما في الاسم إذا كان متعديًا أن نتعبد الله به فنحق قول الله عز وجل:
 قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: (اومن تمام كونها (احسنى) أنه لا يدعى إلا با بها، ولذلك قال: لدعاء العبادة، ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي منلّا: اللهم اغفر لُ واري أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك)(4) ومن أسمائه (الحي)". نإن الحي من أسماء الله عز وجل،



1. أن يؤمن المرء بذلك الاسماسمًا له عز

وجل
Y. أن يؤمن بما دل عليه من الصمفة سواء كانت الدلالة تضمنا أو التزامَا ب. أن يؤمن بأثر ذلك الاسم النّي كان مـا

دل عليه الاسم من الصفة| (1). وهنا أضرب أمثلة:
من أسماء الله تعالى: پالبصير" وقد ورد في آيات كثير منها قوله تعالى: ولاؤوَوْوَ

ومن صفاته: البصر: قال تعالى:

 .
وقد ذكر ابن كثير رحمه الله سبب نزول هذه الآية فقال: ا(عن عائشة قالت: الحمد لله اللذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما

 رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقًا فقال: وقال الأعمش، عن تميم بن سلمة،

 |الصفات الإلهية تعرينها، أقسامها، التّهيهي
. 1 1 - IV
تفسير القر آن العظيم

صفاتالس،عوجل


 المطلقة وقد ورد في آيات كثيرة منها قوله وأصحابه والسلف الصالح، ومن ألحل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد خل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن تعالى: عظيم.


 جل وعلا عن أن يشبه شيء من صن الا صفاته شئئًا من صفات المخلوقين. وهذا الأصل يدل عليه توله تعالى:
[الشورى:11].



 وكلام وغير ذلك، فعلى هذا نقول إذا كان ونيا بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله

[البقرة: • [1].

والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الثله صلى الله عليه وسلم، فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صله ولى الله عليه
 صفته صفة المخلوقين. وحيث أخل ونل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن

أحلمها: إثباته اسمًا من أسماء ألّا الله.
والثاني: إثبات مادل عليه من الصن الصفة على
وجه الكمال اللائق بالله تبارك وتعالئى . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ا⿴囗اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن (1) النباب في علوم الكتاب (Y) الظظر معتُّد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسهاء والصغات ص باس، الصفات الإلهية تعريفها أثسامهاص IV-IV

وأن ذلك تشبيه بل عليهم أن يشتوا له صفة
 . 䍚
فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالْهم وكل هذا حق ثابت لا شك فيه. إلا أن صفة رب السموات ون وات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين، فمن نفي عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك هذا بهتان

عظيم! ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئًا من صفة الـخلق فهذا مجنون ضال ملحدل لا عقل له يذخل في قوله تعالى:
 [الشعر|ء:9V-9V].
ومن يسوى رب العالمين بغيره فهو
مجنون|(1) مـون
(1) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصففات،
متحمد الأمين الشنتيطي 1-\&.

من تنطع بين يدي رب السموات والأرض وتجر أ على الله بهذه الجر آث العظيمة ون ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه فهذا مجنون فيله فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السموات والأرض ويقول هذا الذذي وصفت به نفسك لا يلين بك وبك ويلزمه من النقص كذا وكذا، فأنا أؤوله وألغيه وآتى بيدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى الكتاب أو السنة. سبحانك هذا بهتان عظيم! ومن ظن أن صفة خالث السموات والأرض تشبه شيئا من صفات التخلق فهذا محجنون جاهل، ملحد ضاله رال، ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. وهذا التحقيق

 فهلده الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع. ذلك لأن الله قال: طوَوْهُوَ
 . ${ }^{\text {A }}$
ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبر

صفاتالسعوزوجل
أمثلة على هذه الصصفات الذاتية والتي منها: ا ـ الوجه.

هي التي لم يزل ولا يزال متصفًا بها،

 أو: الملازمة لذات الله تعالى. وضابط أهل الها السموات، إلا من شاء الله، ولا يبقى



يموت أبذًا.
الكتاب والسنة) (1)



 فهذه الصفة تدل على الكمال المطلق؛ كما أي: هو أهل أن يجل فلا فلا يعصى، وأن يطاع



[الإخلاص:بَ].
وقوله في سورة الجن:


وصفة النفس كما في قوله تعالى: العظمة والكبرياء|(Y)
r اليدان.
قال تعالى :
[الأنعام: \&0].



r. العينان.

قال تعالى: :
 (أي اصبر على أذامم ولا تبال بهم فإنك بمرأى منا وتحت كاءاءتنا والله يعصمك من

وقوله: (a) (0) [النقر:r|-
 منا وتحت حفظنا وكالاءتنا وْ


وانتصارًا النوح عليه السلامه كبرياء (Y)

> ثانيًا: الصفات الفعلية:

هي التي تتعلق بمشيئه، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وضابطها: هي التي تنفك عن الذات.كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا.. إلخ. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالككلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يلا يزال متكلمّا، وباعبار آحاد الككلام صفة فعلية، لأن الككلام يتعلق بمشيثنه، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التفسير القيم، ابن الثقيم ص ع0 ع. } \\
& \text {. EEY، E•V/V تفسير القرآن العظيم (Y) }
\end{aligned}
$$

أنواع. مفردًا، ومشنّ، ومجموعًا.

.
والمثنى كقوله:

[يس:ـ،
فحيث ذكر اليد مثناة. أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، وعدى الفعل بالباء
 ذكرها مجموعة أخاف الفعل إليها، ولمـ يعد الفعل بالباء. فهذه ثالاثة فروق: فلا يحتمل بِيَّىَّ فإن كل أحد يفهم من قوله: عملت أيدينا ما يفهمه من قوله: عملنا وخلقناكا كما يفهم ذلك من قوله: فبما كسبت أيديكم وأما قوله: "我 مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى فكيف وقد دخلت عليها الباء؟| فكيف إذا ثنيت؟! وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد، والمراد الإضافة إليه كقوله: . الْ إليه الفعل، ثم عدي بالبّاء إلى اليد مفردة أو

صفاتالسعوزوجل

وقال تعالى:


شريك له، ولمن جعلها له كما قال في الآية

[فاط:••]]
وقال تعالى:

والمقصود من هذا التهيجي طلب العزة من جناب الله، والالتجاء إلى عبوديته، والانتظام في جملة عباده المؤمنين الندين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا، ويوم يقوم

الأشهادا(1)
 وَسِبْتَ [غافز:[7].
قال ابن جرير رحمه اللل تعالى: اويعني
 وَعِلْمَاهُ: : وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك، فعلمت كل شيء، فلم يخف عليك شيء، ورحمت خلقك، ووسعتهم

برحمتك|(2)
وقد جمع الدليلين العلم والرحمة معا

(0) أضواء اليّان، الشنتيطي /99. 19.
للعلم به، أي: يغغر لكم ذنوبكم|(4)

توله تعالى: :

وكل صفة تعلقت بمشييته تعالى فزإنها تابعة لحكمته افإعادته للأموات، فرد من


 (1) الحال من غير تمانع) ومن الصفات الفعلية: "صفات العفو والمغفرة والرحمة والعزة

والقدرة.
قال تعالى:


(وقد بين تعالى في مذهالآية أن العفو مع
 عليه، وقوله تعالى في مذه الآلية الككريمة:

 العفو والصفح على المسيء المسلم من موجبات غفران الدنوب، والجزاء من جنس العمل، ولذالما نزلت الـال أبو بكر: بلى والله نحب أن يغفر لنا ربنا، ورجع للإنفاق على مسطح، ومفعول (أن يغغر الثلها محذوف

ذكرت في سبعة مواضع (أنه جل وعلا
قال تعالى: [行行 المخلوقات، فتملد جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على عرشه، ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغير ها من صفا الكمال، والجلالل، القاضية بعظمته وجهلالّه جل وعلا، وأنه الرب وحده، المستحق لأن

 المححبة إنما تكون بين شيئين متناسبين؛ وهذا في ذلك، وأن للخالتق جل وعلا استواء التعليل باطل، ومخالف للنصى، ولإجماع لائقًا بكماله وجلالن، وللمتخلوق أيضا
 من أن المححبة قد تكون بين شيئين غير والمخخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالثق متناسبين؛ فقد أثبت النبي صلى الله عليه والمعخلوق على نحو ليس كمثله شيء وهو
 "ولهذا قال الإمام مالك رحمه اللّه تعالى الى


أَتْتُوَ كيف استوى؟ فقال: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب،

والُسؤال عنه بدعة ها. هذا هو اللفظ المشهور عنه واللفظ الذي نقل عنه بالسند قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب،
(Y) أضواء البيان

صفة المححبة. لله عز وجل؛ لقوله تعالى: إ ظاهرها؛ وليس المراد بها الثواب؛؛ ولا إرادة الثواب خحلافًا للأُشاعرة، وغيرهم من أهل التّحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم وسلم: (أن أحدًا -وهو حصىى جيلّ يحبنا ونحبه) (1)؛ والإنسان يجد أن دابته تحبه؛ وهو يحبها؛ فالبعير إذا سمعت صوت صاحبها حنت إليه،وأتت إليه؛ وكذللك غيره من الممواشي؛ والإنسان يجد أنه يحب نوعا
 صفة الاستواء على عرشه.
(1) تفسير الثقرآن الكريم، ابن عثيمين، الفاتحة، والبقرة


 المدينة،

فاعلم أنه لا يجوز أبدًا أن يتخيل كيفية ذات الله، أو كيفية صفة من صفاته، واعلم أنك إن تخيلت أو هاولت التخيل فإنك لابيد أن تقع في أحد محذورين: إما التحريف والتعطيل، وإما التمثيل والتشبيه. ولهذا يجب علينا أن لا نتخيل أي شيء من كيفية صفات الله عز وجل، لا أقول لا لا تثتوا المعنى يجب أن يثبت، لكن تنحيل كيفية تلك الصفة لا يمكن أن تتخيلها وعلى أي مقياس تقيس هذا التخيل. لا يمكن أبدًا أن تتخيل كيفية صفات الله عز وجل لا بالتقدير ولا بالقول يجب عليك أن تتجنب مذا لأنك تحاول الاول ما لا يمكن الوصول إليه بل تحاول ما يخشيى أن يو يوقك في أمر عظيم لا تستطيع الخلاص منه إلا بسلوك التمثيل والتعطيل وذلك لأن الرب جلت عظمته لا يمكن لأحد أن يتخيله على كيفية معينة لأنه إن فعل ذلك نلا فد قفا ما ليس

 وإن تخيله على وصف مقارب بمثيل فقد مثل الله والله سبحانه وتعالى يقول: الِّيَّنَ
 [الشورى:11]
وبهذا نعلم أن من أنكر صفات الله أنكرها لأنه تخيل أولًا ثانم قالوا: هذا التخخيل يلزم منه التمثيل ثم حرفوا!!

والسؤال عنه بدعة (1).
وهذا اللفظ أدق من اللفظ الذي سقناه
 على أنه إذا انتفى عنه الدليليان النقلي والعقلي فإنه لا يمكن التكلم بهـ هذه الصفة من صفات الله لم يرد اسم من أسماء الله مشتق منه فلم يرد من أسمائه المستوى، ولكنتا نقول: إنه استوى على العرش ونؤمن بهله الصغة على الوني اللاثق به ونعلم أن معنى الاستواء هو العلو ، العو نهو علو خاص بالعرش، ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات، بل هو علو خاص


أي: علا واستقر على وجه يليق بجلاله
وعظمته، وليس كاستواء الإنسان على البعير والكرسي مثنَّك؛ لان استواء الإنسان على البعير والكرسي استواء مفتّر إلى مكانه
 فإنه ليس استواء مفتقر، بل إن الله تبارك وتعالى غني عن كل شيء، كل شيء مفتّر الثى الله، والله تبارك وتعالى غني عنه. ومن زعم أنه بحابجة إلى عرش يقلى فـله فقد
أساء بربه عز وجل فهو سبحانانه وتعالى غير معتقر إلى شيء من مخلوقاتهاته، بل جميع مخلوقاته منتقرة إليه.

 والذهاب والهبوط هذه من أنواع الفعل اللازم القائم به، كما أن الخلتّ، والرزقه، للصففات فإنه ممثل سبق تمثيله تعطيله، مثل ولـ أولاً وعطل ثانيًا ولو أنه قدر الله حت قدره والإماتة، والإحياء، والقبض، والبسط أنواع الفعل المتعدي وهو سبحانه موصوف



 لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعد ما نعجز عن إدراكها، ولكنا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئًا إلا وهو موافت للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: الِّهما

${ }^{(0)}{ }^{(0)}$ •
الفرت بين القسمين: أن الصمات الذاتية لا تنفك عن الذات، أما الصفات الفعلية يمكن أن تنفك عن الذذات على معنى أن الله إذا شاء لـم يفعلها. ولكن مع ذلك فإن كلا النوعين يجتمعان الـو في آنهما صفات لله تعالى أزلًا وأبذًا لـم يزل


بجلال الله عز وجل (T) والصفات الله عز وجل ذأتية وفعلية، (1) انظر منهاج أهل السنة والجمماعة في العقيدة والُصفات الفعلية متعلقة بأفعاله، وأفعاله لا

 (T) انظر: شرح العقيدة الطُحاوية، ابن أبي العز ص.IVr
 يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلات محمد صلى الله عليه وسلم؛ بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحذًا بعد واحدك فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم المت المى تتتهي النوبة إلى محمد صلى اللى الله عليه وسلم فيقول: (أنا لها، آنا لها). (ب) ، فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل التضاء فيشفعه الله في ذلك، وهي أول الشففاعات، وهي المقام المّحمود كما تقدم بيانه في سورة "اسبـحان" فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملانكّة يجيئون بين

يديه صفوفا صفوفًاه(٪)
(Y) أخر جه البتخاري في صصحيحه، كتاب التو حيد، باب كام الام الرب"

بل نصفه بها بقيودها وأحوالها وضوابطها
التي استخدمت فيها ولنضرب أمثلة من القرآن الكريم تبين ذلك:
قال تعالى في المنافقين:

[البقرة:9].


. فكان هذا القول منهم كذبًا وظلمًا في حق التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه.

 الإيمان مع إسرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نانعهم عنده، وأنه يروج عليه كما يروج على بحض المؤمنين، كما قال تعالي:
 . شَ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله:

[البقرة:9].

يقول: وما يغرون إلا بصنيعهم هذا ولا يخلدعون إلا أنفههم، وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى:

والمعاني صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب أو السنة معلومة، وتفسر على الحقيقة، لا مجاز ولا استعارة فيها البتة، ألما الكيفية؛ فـجهولةه() ثالثًا: صفات مقابلة:

وفي الآيات والأحاديث، نجد أفعالًا لربنا سبحانه وتعالى وهي كما يلي بحسب

أفعال: الخداع، المكر، الكيد، اللاني، الاستهزاء، اللعن، الغضضب، الاستخلاف، الإغراق، اللسخرية، السخط، النسيان، ألتدمير، التزول، الفرح، الضحكك. فهل يمكن أن نشتق من هذه الأفعال-وأمثالها أسماء لله تعالى فنسميه جل وعلا بالألأسماء



 الللهبهذه الأسماء، ونقرنها بالأسماء الحسنى كالرحمن، والرحيم، والغفور، والودودود، واللطيف، والعلي، والككبير، والسميع، والبصير، ونحو ذلك مما سمى الله تعالى به نفسه من أسمى وأجل وأعظم الأسماء، ولا أن نصف الله بها على سبيل الإطلاق،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الثقواعد المشلى، ابن عثيمين ص•M (Y) }
\end{aligned}
$$

ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد؛ ولهذا قال

．${ }^{(\uparrow)}$ 爱
وبين بعض مكر قوم صالح بقوله：



］ $01-0: 10$ ： 0 ：
n قتل صالح وأهله على وجه الخفية حتى



 قال تعالى：
（\％）天
［الزخرف：00］．
اقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس：右 عنه：أغضبونا．وهكذا قال ابن عباس
 ومحمد بن كعب القرظي، وقتادة، والسدي،

وغيرهم من المغسرين،（غ） قال تعالى：：
．
（Y）تغسير القرآن العظيم، ابن كثير با



（1）${ }^{\text {（1انساء：}}$
وقال تعالى حيث ذكر بعض مكر اليهود


آلْ
（قالل تعالى مخبرًا عن ملا بني إسرائيل
فيما هموابه من الفتك بعيسى، عليه السلاملام، وإرادته بالسوء والصلب، حين تمالؤوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان المان، وكان
 ويصدهم عن طاعة الملك، ويفند الرعايا، ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب،
 فبعث في طلبه من يأخله ويصلبه وينكل بها بها

 البيت إلى السماء، وألثى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل، فلما دخلى أولكك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى، عليه السلامم، فأخذوه وأهانوه وصلبوه، ووضعوا على رأسه الشوك．وكان هذا من مكر الله
 وتركهم في ضلالهمـ يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم
(1) تنسير القرآن العظيم، ابن كثير /IVV/ .

يمدهم: يملي لهم. وقال مجاهد: يزيدهم. قال ابن جرير: والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والثترك لهم في عتومم وتمردهم، كما تال:

 وصغة النسيان كما في قوله تعالى: .

 أي: نعاملهم معاملة من نسيهم؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينا ينساه، كما تال تعالُى:
] [or:b
وإنما قال تعائلى مذا من باب المقابلة،
 وقال: : ولْ

وقال تعالى:
 وقال العوفي، عن ابن عباس في قوله

 ولم ينسهم من الشريا" (+). واللسب في أنه لا ينغبي ولا يشرع لنا (Y)


(قوله تعالى: :



 وقد اتفق السلف أنه لا ينسب إلى الله تعالى على سيلي الإطلاق، ولا يجوز أن يشتق له منه اسم، وإنما يطلق في معابل الابل فعل العباد؛ لأنه في غير المقابلة لا يليق بالله تعالى، وفي معرض المقابلة نهو فير في العيا غاية العلم والحكمة والقدرة، والكيد أصله المعاجلة للشيء بقوة (1) ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث متنف عن اللها ولها عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاةاة فلا يمتنع ذلك. قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبا ابن عباس: حدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان، حدثنا بشر، عن أبي روق، عن الضي الضحاكّ،

 وقوله تعالى: علْ يِّمْهُونَ أبي صالع، عن ابن عباس، وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن أناس من الصسحابة قالوا:

أن نسمي الله سبحانه بمثل تلك الأسماء بالأنواع المحمووة منها كالحليم، والحكيم، والعزيز، والفعال لما يريد، فكيف يكون المون منها كاللخادع وما ماثل ذلك أمران:
الأول: أنه لم يرد بها النص في الكتاب الماكر، الماكخادع، المستهزي؟؟ ثم يلزم هذا الغغالط أن يجعل من أسمائه

أو السنة.


 ليست ممدوحة على إطاحهاء بل تمدح في والى أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء التي مواضع، وتذم في مواضع آخشرى، ومن ثم لا أطلقت على نفسه أفعالها في القرآنذ. وهذا

 بالكيل، والمكر، والخلداع إلا على وجه المستهزئ، الكائد. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى الجزاء لُمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أطلق على نفسه هذه الأفعال، فاشتق له منها أن المـجازاة على ذلك حسنة من المتخلوق،


 فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقًا، الألفاظا هتنقسم إلى محمود، ومذموم، بل تملح في موضع وتذم في موضع، فلا فالمذموم؛ منها: يرجع إلى الثظلم والكذب،
 يقال: إنه تعالىى يمكر ويخادع يستهزي أو الظللم، أو لهما جميعا. وهذا هو الذّي ذمه
(الله تعالىى) المه
وكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها ثلا ثم قال: (فعلم أنه لا يجوز ذم هذه أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأت في الأفعال على الإطلاق، كما لا تمدح على أسمائه الحسنى المريد، ولا المتكلمك الإطلاق، والمككر والكيد والـخداع لا لألم ولا الفاعل، ولا الصانع، لأن مسمياتها (1) انظر: مـختصر الصواعق المرسلة، البعلي ا
(Y) المصدر السابق ז/ (Y

من جهة العلم، ولا من جهة القدرة، فإن بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصهة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوان التاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند وند الإطلاق والثتريد عن الإضافة والتخصيص، لا لا اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهمـا عند الإضافة والتخصيص.
 .
钓
[الروم:19]
وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن
 الهِ المخلوق مختص به يتغقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهـم من المطلق قدرًا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق الق عن المخلوق، والمـخلوق عن الـخالق، ولا بدمن هذا في جميع أسماء الللهوصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق،

العلم والقدرة من صفات الكمال، وإنما يذم من جهة سوء الثصلد، وفساد الإرادة، وهو أن الماكر المخادع يجور، ويظلم بفعل ما ما
 وقال البغوي: اوقال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله: تسميته بما لم يسم به، ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجملته: أن أسماء الله تعالى على التوقيف فإنه يسمى جواذاًا ولا يسمى سخيا، وإن كان في معنى الجواد، ويسمى رحيما ولا يسمى رفيقا، ويسمى عالما ولا



 عمران: 0 ].
ولا يقال في الدعاء: يا مخادع، يا مكار، بل يدعى بأسمائه التي ورد بها التوقيف على وجه التعظيم، فيقال: يا الثله، يا رحمن، يا رحيم، يا عزيز، يا كريم، ونحو ذلك يا يلك

في الاَّخرة|(4)

وقال ابن تيمية: اولهذا سمى الله نفسه


والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد، والمكر، والخلداع إلا على وجه الجزاء لُمن فعل ذلك بغير حق، وقلد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه؟!

وما دل عليه بالإضافة واللاختصاص، المانعة من مشاركة المـخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليمًا حليمًا،


 لِعْاَ إسماعيل، وليس العليم كالعليم، ولا الححليم كالحليم|"(1) والخلاصة أن الصفات الواردة في كتاب الله منها ما اشتق من أسماء الله الواردة في الققرآن وقد بينا تلك الأسماء مثل (الله|) يتضمن صفة الألوهية و(الرب") يتضمن صفة الربوبية و(الأسميع" يتضمن
 وهكذا في باقي الأسماء، وأما الصفات غير المشتقة من تلك الأسماء فقد ذكرناها بأدلتها. فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقًا، بل تمدح في موضع وتذ فـم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالئها على الله مطلقًا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويلى ويخادع يستهزیْ ويكيد، ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات، بمعنى أنه لا يجوز أن تجعل أفعالًا مطلقًا يتصف به الله تبارك وتعالى، بل تقيد بضوابطها وأحو الها.



وقوله تعالى:

 فحين ظهرت لهم حالل الضرورة وانقطعوا عن أسباب الخلت، ولم يـر لهم تعلق بأحل، ظهرت منهم المعرفة الغريزية)| (ب) فني آية لثمان اعتراف منهم بأن الذي خلق ذلك هو الله وحده، وفي آية العنكبوت قادتهم فطرتهم في حالة الضرورة إلى دعوتهم الله تعالى دون سواهي ، وهذه هي المعرفة الغريزية.
ففي نفس كل مخلوق من العبر والحكمة والرحمة وغير ذلك ما يدل على خلى وهو الله تبارك وتعالى وأنه واحد صملى، المتصف بصفات الكمال المطلق من الحكمة والرحمة والخبرة والعلمب.. إلخ.

侕
 قال ابن كثير: ایيقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك


## 

أَولًا: الأدلة الفطرية:
أما دلالة النطرة على وجود الله اللذي يدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته فإن كلا كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالثه من غير سابق تفكير أوتعليم، ولا ينصرف علا عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى اللى الله عليه وسلم: (ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقًا به مدينًا له، لكن يعرض لها لها ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته ومعرفة الباطل تتتضي بغضه بما في النفطرة من حب الحق وبيض الباطل ا(فإن كل أحد يرجع إلى نطرته وغريزته عرف خالقينه وذلك معني قوله تعالىى:



[الروم:"r].
ومذه المعرفة مي التي أخبر الله تعالى بوجودها في الكعفار، وذلك في قوله تعالىى: (1) أخرجه البخاري في صستيه، كتاب الدجنازة، باب إذا أسملم الهصبي فهات هل يصلى عليه، (\%)
(ولقد أودع الله في الفطر التيلمتتنجس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل فلم في أسمائه وصغاته وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونتصى|(8) وهذا هو الشاهد من دلالة الفطرة على إثبات صفات الله عز وجل، فإن الفطرة
 من الوجوه، ولا يكون كاملِّا إلا إذا اتصف بكل صفة كمال وتنزه عن كل صـل صفة نقص، وكل صاحب فطرة قويمة يقر من داخله اله أن إثبات الصفات كمال، ونفيها نقص، فالذي ليس له صفات إما معدوم وإما ناقصن، والثله متزه عن ذلك وهذه المعرفة لا يترتب عليها كفر ولا إيمان ولا تتفاوت في ذاتها فهي معرفة عامة ولا يترتب عليها ثواب وناب وعقاب ولكنها نافعة فيها لو تركت بدوني خارجية لأنها تقود إلى الإيمان كذا لو تبعها نظر شرعي في ملكوت اللهو واتباع لشرع الله

تعالى فإنها بذلك تكون وسيلة وسلة للهداية. وقد روى البيهتي عن الإمام الشانعي
 فالإقرار والمعرفة، والعقد والرضا والئلتا والتـليم بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك لها له الها وقال أبو بكر الخلال: اأخبرني

$$
\begin{aligned}
& .0 r v
\end{aligned}
$$

من الحنيفية ملة إبراهيم، اللذي هداك الله لها، وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة، التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى نطر خلق القه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره|(1) (1) وتال ابن سعدي: إيأمر تعالى باللإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة دينه فقال:
 اللدين الثذي هو الإسلام والإيمان والإحسان بأن تتوجه بقلبك وقصدك ويدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة. وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابنة وهذا

 حسنها واستقباح غيرها، فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله ني قلوب الخلق كلهم، الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق وهذا الحا حقيقة النطرة، ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته إفسدهاه (Y) ومما يدل على دلالة الفطرة أيضًا: قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: (أين الله؟) قالت: في السماء. تال: (من أنا؟) قالت:
رسول الله. قال: (أعتقها فإنها مؤمنة) (+).
(1) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير / (Y/r




عبدالملك بن عبد الحميد قال: قال ـ أي والألضضل. فاتباع الوحي: قرآن وسنة، هو
 لا تكون معرفة الله صحيحة صافية تبعث الإيمان في القلب وتشيد أركانه لأن معرفة أسماء الله وصفاته من أعظم الغييبات التي أمرنا بالإيمان بها ولا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم به سبحانها من خلقه كا كرسوله صلى الله عليه وسلم|(1) و قد قال الحافظ ابن كثير في رسالته في في
 الأنبار الصحيحة بإثبات السمع والبُصر والعين والوجه والعلم والثقوة والثقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكالكام و الرضى والسخط والحب والبغض والفرح والضحك: وجب اعتقاد حقيقته، من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله من غير إضافة ولا زيادة عليه، ولا تكييف له، ولا تنسيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، وإلاالة لفظه عما تعرفه العرب وتصرفه عليه، والإمساك عما سوى ذلك|(8)
ومن الأدلة الواردة في السور القرآنية: سورة الفاتحة والإخلاص والفلق والناس (r) تحقيق العبودية بمعرقة الأسماء والصفات،
 (乏) انظر: علاةة الإثبات والتنويض، معطي رضا نسان ص 01.0

الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها قلت: فما الفطرة الأولى: هي الدين ؟مال: نعم|"(1)
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم:
(إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة والثق الثى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور امتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أثول: جف القلم عن علم اللهت تعالى) فالفطرة تبع للوحي في دلالتها على الصفات، وليست دليلّا مستقِلًا عنه. ثانيًّا: الأدلة النقلية (الكتاب والسنة): فقد دلت الأدلة القرآنية والحدليثية الكثيرة على إثبات صفات الله عز وجل، فالوحي: (اهو الطريق الوحيد المأمون العاقبة، الموصل للحقيقة، المعرف باللهع عز وجل فيما يتعلق بوجوده وريوبيته وبألوهيتها وئأسماثه وصغاته وأفعاله، إذ هو كاريام الله عن نفسه وكلام أنبياثه الذلين هم أعرف الخلق به، فهو الأسلم والأحكم والأبين
(1) انظر: كتاب السنة ص اAN.
( (Y) أخرجه الترمهي في سنته، أبواب الإيمان،،


قال الترمذي: هذا حذيث حسن.
وصحححه الألبناني في السنلسلة الصن الصـحيحة، . I • VV

فيثبت له الجمال المطلق والكمال المطلق وينزهه عن كل نقص وعيب وهذا هو ما يسمى بقياس الأولى، وهو الثقياس اللعقلي الصححيح الذي يستخلم للوصول لمعرفة أسماء الله وصفاته، إذ هو قياس عقلي

 قال ابن عادل: پالما ذكر الله تعالى أمر الدارين تعجب الكفار من ذلك، فكذبوا
 وأنه تعالى قادر على كل شيء، كما خلى والق الحيوانات والسماء والأرض، وذكر الألابلى

 قد ذلله للصغير من خلقه يقوده وينيخه وينهضه، ويحمل عليه الثقيل من الأحمال، ، وهو بارك، فينهض بثقيل حمله، وليس ذلك في شيء من الحيوان غيره، فأراهم

وعظيم قدرته تعالى||(1):

وقال تعالى: ولْ



 غَفَوًْا


إلخْ، وهذا أمر متواتر يعرفه الُعالْم والمتعلم؛ وقد اتخذت دلالة لقرآن الكريم في تقرير هذا المعنى في هذا الباب جميع أنواع الدلالات وهي دلالة المطابقة والتضمن

والالتزام.
ثالثًا: الأدلة العقلية:
الله سبحانه قد زود العباد بنوافذ المعرفة من الحواس المختلفة، لينظروا في آياته المبثوثة في كل جزء من صنعته التي هي أدلة متنوعة عليه ومناسبة لكل مستو ملويات الإفهام والحفظ من الفهم والتُعقل والإدراك وصاحب العقل الصحيح يفكر في الكون حوله فيعرف أن كل مو جود لا بد له من خالّق
 قويًا عالمّا حكيما، وينظر ويفكر في النفس المس الأبشرية وما أودع الله فيها من الأسرار وما وما حوته من بدائع الخخلق في أجهزتها الميختلفة المّة فيستدل بها على الخالّق الباريء المصحور وعلى بعض صفاته سبحانه وتعالى. ويفكر ويتأمل في نعم الله المتو الئة على الأكوان التي لا يستطيع أحد إحصاءاءها إلا ربها وخالقها، فيستدل بها على المنعم المعططي الرزاق. ويدله كل جمال وكمال لا نقص فيه، منحه الله عز وجل لُمخلوقاته، على أن موجلده ومانحه سبحانه وتعالى أولى بها
(اومن أعظم ماصرف فيهالآياتوالألدلة: معه آلهة فقد ضل من قال ذلك ضلالًا ميينًا
 ونهى عن ضده وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرًا بحيث من أصنى إلثا المخلوقات وآثارها لككي يستدل على وجود خالقها الذي لاشك أنه متصف بكل صل صفات الكمال المطلق المنزه عن كل صلا النقص، وهذا مي المعرفة العامة الإجمالية. أما الإدراك التفصيلي المتعلق بكنه حقيقة الربوبية وعظمة الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وكيفية ذلك فإنه لايستطيعها مهما فكر وتدبر قال تعالى: عِلْمَ|
 تعالى ذكره: ولا يحيط خلقه به علما ومعنى الككام: أنه محيط بعباده علما، ولا يحيط عباده به علمّا)| (4) (اننفى الإحاطة مع "بوت العلمه|" ${ }^{\text {(+ }}$ (اومعلوم أن العقل لا مدخل له في باب صفات الله تعالى؛ لأنها فوق مستويات العقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علمًا سبحانه
وتعالى|(8).

أي: على جهة التفصيل المستقل عن

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) جامع البيان، الطبري (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

إلى بعضها لا تلدع في قلبه شكا ولا ريبًا. ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي
 اللنين يجعلون مع الله إلها آخر: :لْ

 سَسِيلًا أيا أي: لاتخذوا سبيلَا إلى الله بعبادته والإنابة إيله والتقرب وابتغاء الئلياء الوسيلة، فكيف يجعل العبد الفقير اللني يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلّها مع الله؟! هل هذا إلا لا من أظلم الظللم وأسفه السفه؟!

 سَسِبَاْ أي أي: لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى، فإما أن يعلوا اعليه فيكون الم من علا وتهر هو الرب الإله، أما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يعبدون من من دون اليا الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء فلم اتخذوها وهي بهذه الحال!
وهِ

 وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون

ولا إشكال في معرفة ذلك على الإجمال
وقد حذر السلف الصالح رحمهم وهذاواضح في كلام علمائنا رحمهم الله.
وقال الشاطبي: ا إن اللهج جعل للعقول في
إدراكها حدَا تتتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سييلا إلى الإدراكُ في كل مطلوبه، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا لا يكون)

الله ومنهم الإمام الططحاوي من عاقبة إعمال العقل فيما هو ليس من التصامنا فقال: المن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقتع بالتسليم فهمه، حجبه مرامي امه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة وصحيح يورن
وهذا يين حلود العقل في المعرفة العامة للصفات وهو متاح للعقل أن يتحرى فيه، وغير متاح له في غير ذلك على جهة التفصيل.
(العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلنهية وكل ماوراءاءطوره،

فإن ذلك طمع في محال،(8) (8) والخلاصة: أن الأدلة العقلية السليمة والْقويمة تدل دلالة واضحة على إلثات الصفات لله تبارك وتعالى على وجه الكمال وذلك بالنظر والتفكر في المخلوقات وآثارها فيدركُ أن الله هو العليم الحكيم الخالق وأن من صفاته العلم والحكمة

والخلق.. إلخ. وأما على جهة التفصيل فإن ذلك مختص

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

وهكذا فلا يمكن أن يكون العقل وحده طريقًا لمعرفة أسماء الله وصفاته اله بل يكل ينغي أن يكون خحلف الوحي مسلمًا له، كما لم تكن الفطرة وحدها طريقًا لذلك، وإن كان يدلان على الواحد الأحد وعلى أن له الكمال المطلق من جهة عامة. وقال ابن أبي العز الحنفي: الومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين ولمّن خالفهم منذرين وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعالثه، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها
(Y) من أولها إلى آخره وتأمل قوله: (اومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التّصيل"،

## 

(فهذا الثرآن عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه وتعالى وأسماثه وأفعاله وأنواع حمله والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته وحكمته وأنواع صنعته والتقدم إلى عباده بأمره ونهيه |(1) (1)
ومن الأساليب البارزة عند تأمل طريقة الثقرآن في التعريف بالله وأسمائه وصفاته على سبيل الإجمال ما يلي:
1 ـ الحديث عن الأسماء والصفات مباشرة.
ومما تحلدث عنه الثرآنَ من أسماء الله وصفاته: اسم الله الدال على ألوهيته سبحانه وتعالى، والدال على جميع أُسمائه وصفاته فقال عز وجل:

كما تحلث عن كمال حياته وقيامه على
كل شيء فقال تعالى:行
 وتحلث عن وحدانيته وكماله كما في
 أَلْسْ
وقال ابن القيم: (هذا القرآن من أوله لآخره إنما يدعو الناس إلى النظر في صفات
(1) طريق الهجرتين، ابن الثيم ص^| ا .

بالوحي فتط لانا الأسماء والصفات توقيفية، والععل الصصحيح الصريح في هذه الحاللة يكون تابعًا للوحي ومؤيدًا له.
 خبر من الله عن أن كل خير ناله عباد ني
 غير استحقاق منهم ذلك عليه|(1). وقال تعالى:
 تَ和
 . قال البغوي رحمه الله تعالى: اقوله تعالى الله عنهما: يا أيها الناس خطاب أمل مكة، و يا أيعا النين آمنوا خططاب أهل المدينة وهو مامنا عام إلا من حيث إنه لا يا يلخله

 وطاء، أي: أللها ولم يجعلا القرار عليها، والجعل هاهمنا بمعنى الخلق
 (


 قال أبو عيية: الند الضل، وهو من الأضداد، والله تعالى بريء من المثل
جامع البيان / / /

- الله وأسمائه وأفعاله||(1) ومراده رحمه الله بذلك دلالة المطابقة

والالثتزام والثضصمن.


 [البقرة:97]].
قال ابن سعدي: اأي: لما خلق تعالثى الأرض، قصد إلى خلى
 وأحكمها، وأتقنها، وكثيرًا ما يقرن بين خلقه للخلق وإلثات علمه كما في هذه الآية|(ب) وقال أبو جعفر في تفسير قوله تعالى:
 [البقرة:0 0 ] والله يختص من يشاء بنبوته ورسالته فيرسله إلى من يشاء من خلقه، فيتفضل بالإيمان على من أحب فيهن فيهديه لـه واختصاصه إياهم بها إفرادمم بها دون غيرهم من خلقه، وإنما جعل اللهه رسالته إلى من أرسل إليه من خلقه وهدايته من هدى من عباده رحمة منه له ليصيره بها إلى رضاه ومحبته وفوزه بها بالجنة واستحقاقه بها


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مدارج السالكين، ابن الثيمبم // /(1) }
\end{aligned}
$$

صفاتالuسعوجل

الموضع الثاني: قوله تعالى في سورة
(1) هذه الأشياءاء) وقال تعلى:

[يونس:r].
الموضع الثالث: قوله تعالى في سورة

ع
الموضع الرابع: قوله تعالى في سورة طه:


إففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بئفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدلئلي على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجلي جميع النعم، واندفاع جميع النقم، فهذا دليل ونيل وني

إجمالي على وحدانيته تعالى||(ب) بل تجد حديث القرآن عن بعض


صفة الاستواء حيث إنه جل وعلا وصف الـن الفرقان:09].
الموضع السادس: قوله تعالى في سورة


[السجدة:؛
الموضع السابع: قوله تعالى في سورة

 Y. ذ. ذكر مفعولات الرب سبحانه وتعالى وآياته. نفسه بالاستواء على العرش، ووصف غير ون الاه بالاستواء على بعضى المخلوقات، فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على عرشه، ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال والجالالال، القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا ولا، وأنه الرب وحده، المستحق لأن يعبد وحده، وبحسب ترتيب المصحف الكريم إليك هذه المواضع: فمن خلالها يتعرف على أسمائه وصفاته وأفعاله.
قال ابن القيم: (وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه عباده إلى التفكر فيه، أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى الموضع الأول: في سورة الأعراف قوله تعالى:禹
(1) معالم التنزيل، البغوي (1) (Y) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص VA (Y)

فهذاوجهالنظم.|(Y) ${ }^{\text {(Y) }}$ r. التذكير بنعم الله عز وجل معرفة النعمة سبيل معرفة المنعم والهبات دالة على الوهاب والعطايا دالة على المعطي سبحانه وتعالى، لذا فقد ذلد ذكر القرآن كثيرًا بنعم الله مجملة تارة، ومانيا ومفصلة



قال القاسمي: آثم نبه سبحانه وتعالى على كثرة نعمه عليهم وإحسانه بما لا يحصى، إشارة إلى أن حق عبادته غير

 أي: لا تضبطوا عددها ولاتبلغه طاقتكم، نضلًا أن تطيقوا الثقيام بحقها من أداء الشكر . نِ يتجاوز عن التّصير في أداء شكرها، ولا يقطعها عنكم لتفريطكم. ولا يعانجلمكم بالعقوبة على كفرانها. قاله الزمخششري. ولحظ ابن جرير أن مغفرته تعالى ورحمته لهمه، إذا تابوا وأنابوا. أي فيتجاون عن تقصيرهم بشكر انـا الحقيقي، ولا يعغابيهم بعد توبتهم وإنابتهم إلى طاعتهـه| (ث). فالعارف يسير إلى الله بين مشاهدة


ويوحدانيتهوصفات كمالهونعوتججالله، من
 وإحسانه ويره ولطفه وعدله وريان وراه وغضيه وريه وثوابه وعقابه فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر فيآياتهه|(1)
ومثال ذلك توله تعالى: ,年


 . 1 [- Ү-: الما حكى الله تعالى عنهم إنكار البعث والحشر، وأراد إقامة الدلاثل على صحة الحسر قدم لنذلك مقدمة في بيان كونه تعالى قادرًا على جميع الممكنات عالمّا بالمَا بجميع
 القولبصحة|البعث، فأبثتهنينالألأصلينبأن عددأنواعًامن مخلوفاتاتهالمتقنة المححكمة؛ فإنا هنهالأثشياء من جهة حلدوثهاتدلد على القدرة، ومن جهة إحكامها وإتقانها تدل على العلمب، وإذا بنت هذان الأصلان، وثبت أن الأجسام متساوية في قبول الصفات والأعراض محالةكونهة ادرًا علىتخريبا الدنيابيسماواتاتها وكواكبها وأرضها، وعلى إيجاد عالم الآخرة،

[^0]شفقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية، وأجناس التدبير.
" فقراء إليه، في تألههم له، وحبهم لهـ، وتعبدهم، وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلكّ، لهالكوا، وفسدت أرواحهمه، وقلوبهم وأحو الهمr. و فقراء إليه، في تعليمهم ما لا يعلمون، وعملهم بما يصلحهمه؛ فلولا تلعليمه، لم يتعلموا، ولولا توفيقه، لم يصلحوا. فهم فقراء بالذات إليه، بكل معنى، وبكل اعتبار، سواء شعروا بيعض أنواع الثققر أم لم يشعروا، ولكن المون المق منهم،
 أمور دينه ودنياه، ويتضرع له، ويسآله أن لا لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هرن هذا المعنى فئ كل وقت، نهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه، الذي هو أرحم به من الوالدالدة بولدها
 الغنى التام من جميع الوجوه، فلا يحتأج إلى ما يحتاج إليه خلقه، ولا ينتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق، وذلكا ولك لكمال صفاتلاتها وكونها كلها صفات كمال ونعوت وجلالال. ومن غناه تعالى أن أغنى الخلق في الثنالنيا والآخرة، الحميد في ذاته، وأسمائه، لأنها حسنى، وأوصافه، لكونها فليا، وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة، وفي

المنة ومطالعة عيب النفس، فمساهدة المنة توجب له المحبة الحمد والثككر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس توجب لـلـ الذل والانكسار والتوبة.
؟. تعريف العباد بأنفسهم وأصل
خلقتهم وضعفهم ونقرهم.
فمن عرف نفسه عرف ربه.
قال تعالى:

[فاط:10][
(ايخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنهم فقراء إلى الله من
جميع الوجوه:

شف فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم
لم يوجدوا.
شق فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء
والجوارح، التي لولا إعداده إياهم بها،
لما استعدوا لأي عمل كاني
قف فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزات والنعم الظظاهرة والباطنة، فلولا نضله والحسانه وتيسيره الأمور، لما حصل

لهم من الرزق والنعم شيء. " فقراء في صرف النّم عنهم؛ ودفع المكاره، وإزالة الكروب والشي والشدائد. فلولا دفعه عنهم، وتغريجه لكرباتهمّ، وإزالته لعسرهم؛ لاستمرت عليهر المكارهوالشدائد.

لا لا لا يعبدون الله تعالى وَ
 فإنزعمالإنسانأنهخلق منغير شيء كان

 بعللها، فلايرجدخلقدبلاخالقت. ونتأمل طريقة القرآن الكريم في إيطال الثشرك بكانة أنواءه على سيلي الإيجاز في الألمور الآتية:


Y. بجز الشركاء عن التصرف في الكورن بالنفع والضر والإيماء والإماتة ونحو

見 بر. إطال الشبركة أو الشراكة يين البيد وساداتهم فيما يماكه السادة فمن باب أولى إططال الشركة أو الشر اكة يبن الثله وبين أحدمن منلته، والخلة كلثمعبيد لله ولم ييق إلا الرب وحهـ لا شريك .
\&. غنى الله عن كل شيء ومنه غناه عن
(z) ريح اليبان، الألوسي، ب/r.r.

أوامره ونوامهي، نهو الحميد على ما فيه، وعلى مامنه، وهو الحميد في غناه الغني في في (1) (1)

 آلكَحِيدُ الغني عن إسانانها إليهم، (4) إمن أراد الله به خيزًا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللججى إلى الله سبحانه وتعالى والانتقار إليه ورئية عيوب نفسا وجهيلها وعدوانها كمشامدة نضل ريه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغثناهو حمدله فالعارف سائر إلى الله تعالى بين مانين
الجناحين لا يمكنها أن يسير إلا بهمالها (1). ه. مخاطبة عقول العباد بالأدلة الواضحة التيتبين لهم صفات المعبود الحق.
كما في تولهُ تعالى:

 (امن لابتداء الغاية، أي: أم أحثدوا وتدروا هذأ الثقلدير البيع والثككل العجبيب من غير محدث وبمدر، وقيل: أم خلقوا من أجل لا شيء من عبادة وجزاء، فمن للمبية.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص MAV (Y) } \\
& \text {. \& اV/T/ معالمٌ التنزيل، البغوي (Y) } \\
& \text { الوابل الصيب، ابن الثقيم ص } 1 \text { الـ } \tag{r}
\end{align*}
$$

فقال: أنا الجواد وهم البخلاء وأيديهم هي المغلولة الممسكة. وقيل: هو من الغل في النار يوم التقيامة لقوله تعالُى: ولا
 ]
 أنهم مسخوا قردة وخنازير وضربت عليهم النلة والمسكنة في الدنيا وفي الآخرة بالنار، (ك) كالسمع، والبصر والوجه. وفال جل ذكره:
 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كلتا يديديمين)والثلهأعلمبصفاته، فعلى العبادفيها الإيمان وائتسليم. وقال أثمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أأمروها كما جاءت بالاكيفت)(1)
كذلك سبب نزول سورة الإخلاص: فعن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ريك فأنزل الله .
(1) معالم التنزيل، البغوي r/r-vV. (1/.

 العادل وعقوبة الـجائر، الارة با . IArv
( (Y) أخرجه الترمذي في سنته، أبواب التُنسير،
باب ومن سورة الإخلاص، رقم \& ابشّبر. و،سنته الألبني في ضعيف سنـ الترمذي رقم

الصاحبة والولد إبطالًا لما قيل في حقه اتخذ الله ولدَا وأن الملانكائة بناته تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 4. تصحيح التصورات الخاطئة عن الله وأسمائه وصفاته.
وفي هذا الصدد نذكر على سبيل المثالا: الرد على اليهود النّين لم يقدروا الللهحق قلدره فقالوا فيما يحكيه عنهم القرآلن:

 تعالى:
[ائمائة:צ؟]].
رالكالبنعباسوعكرمةوالضحاكو وقتادة: إنالللهتعالى كانقدبسطعلى اليهودحتى كانوا من أكثر الناسمالًا وأخصبهمناناحيةفلماعصوا اللهن فيأمر محمدصلى اللهعليهوسلموكنبوا
 ذلك قال فنحاص بن عازوراه: يدالله مغلولة، أي: محبوسة مقبوضة عن الرزق نسبوه إلى البخل، تعالى الله عن ذلك. قيل: إنما قال هذه ألمقالة فنحاص، فلمالمينهـهالآلخرونورضوانيا بقولهأشركهم اللهفيها. وقال الحسن: معناهيد الللهمكفوفة عن عذابنا فليس يعلبنا إلا ماتبربه قسمه قدر ما عبد آبأونا العجلل. والأول أولى

据 الخيرات. وقال الزجاج: أجابهم الله تعالى

## 

صفات الله تعالمى تنقسم إلى قسمين: 1. صفات ثبوتية.

وهذا التقسيم هو مأخوذ من آيات الصفات وأحاديثها، فنجدها إما أن تثبت وإما ألن تنفي أو العكس. فالصفات الثبوتية: ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله الله عليهو وسلم، وكلها صفات كمات الوال لانتص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة، والعلم، والقدرة، والاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والوجه، واليديني، ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به.
والصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفا صات نتص في حقه، كالموت، والئوم، والجهل، والنسيان، والعجز، والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضديا الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال لانلي ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلّا
(اولأنأهل التفسير قالوا: نزلت الآية جوابًا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك ألما أمن ذهب أم من من نحاس أم من صفر؟ فقال الله جل وعز ردّ ردا
 على موضع الردومكانالجواب|"(1) (اوفي هذه السورة لما سألواعن حقيقة الله ونسبه جاء الجواب بصففاته؛ لأن ما يسألون عنه إنما يكون في المتخلوقات لا في الخالّق سبحانه، وفي الممكن لا في الواجبا لا الوجود


صفاتالسعوزوجل
عن أن يكون كمالًا، ولأن النفي قد يكون معلوم
 لو قلت: الجّار لا يظلم. وقد يكون للعجز

الأولى: بيان عموم كماله.
قال تعالىى:
(6) (6)
[الإخلاص:ب-؟


 فكان، لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم
 تعالّى ذكره قديم لم يزل، ودائم لم يبد، ولا

 معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: ولم يكن له شبيه ولا مشل. وقال آخرون: معنى
 الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. قال تعالى:

 الجاحلين، الذين زعموا أن الن الرحمن اتخذ ولنّا، كتول النصارى: المسيح ابن الله، واليهود: عزير ابن الله، والمشركين المين الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم (1) جامع الييان، الطبري

عن القيام به فيكون نقصًا . وعلى ذلك أمثلة:


فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته.


نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله.
المثال الثالث: قوله تعالى:

[فاط:عะ].
فنغي العجز عنه يتضمن كمال علمه
 قَدِيرًا بأك لأن العجز سبيه: إما الجها بأسباب الإيجاد، وإما تصور القدرة عنها لمانـ، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا ولا في الأرض. وبهذا المثأل علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. والصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما ها هو أكثر، ولهنذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بهاعن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو

## 

الثقرآن الكريم كلام الله عز وجل كتاب
هداية وإرشاد، بين الله سبحانه وتعالى فيه أمور الثدين أعظم بيان ومنها أمور الإيمان والتوحيد ولاسيما ما يتعلق بأسماء الله

وصفاته وكذلك السنة النبوية الصححيحة. فمن تدبر القرآن العظيم وجد أن الله سبحانه تعالى: قد تجلى فيه بأسمائه وصفاته الته متعرفًا إلى عباده بصفاته ألوهيته وصفات ريوبيته وصفات كماله و وجلالهّ، وتأمل الُعبد في آياته يجعله پ ايعرف رباّا قد اجتمعت له وله صفات الكمال والججلال، منزه عن المثال برئ من النقائص والعيوب، وله كله كل اسم حسن وكل وصف كمال فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء وقادر على كل شيء ومقيم لكل شيء") قال ابن القيم: (ا فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته الثه من تدبر القرآن وإطالة الثأمل فيه وجمع الثي على معاني آياته فإنها تطلع الُعبد على معالم الخير والشر وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشهلده عدل اللله وفضله، وتعرفه ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
فهذا القرآن عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله
(0) مدارج السالكين، ابن الثيم / / 0 \& .
(افلشناعة هذه الفرية قدم ذكرها، ثم الرد



. ${ }^{(Y)}{ }^{4}$ ar
الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. قال تعالى: وَرَّمَ
 أأمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الناس على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم (الأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمناه أن
 بكماله وجلالله، ثابت له، مبينًا أنه منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء، سبحانه

وتعالى عن ذلك كله علوًا كبير||(")
 . $17: 17$ [10) اما خلقناهما إلا بالحق أي الاستدلال على خالقههما، لعبادته وطاعته ولكن أكترهم لا يعلمون أي حكمة خلقها، فيعرضون
.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 0.1 (1) }
\end{aligned}
$$

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

ا ـ معرفة أسماء الله وصفاته تجلب أعظم الأثر في تحقيق العبودية لله رب العالمين. إذ أن معرفة العبد بها واستحضاره كمعانيها وتفكره في آثارها تجعله موصولًا
 له راجيَّا قربه وعطاءه، خائفًا غضبه وعذابه، متوكلا مستعينا منيبًا. قال تعالى: كِ


 اسم ما يليق به، تقول يا رحيم ارحمي ارحمني، يا يا حكيم احكم لي، يا رازق ارزي ارزني، يا ها هادي اهدني، يا فتاح ا'فتح لي، يا يا تواب تب علي، هكذا. فإن دعوت باسمب عام قلت: يا مالكّ ارحمني، يا عزيز احكم لني، يا لطيف ارزقني. وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت: يا الله، فهو متضمن لكل اسل اسم. ولا تقول: يا رزاق اهدني، إلا أن تريد يا رزاق اريني الخير ـ الال ابن العربي: وهكذا، رتب دعاءك تكن من المخلصين|،(t) .
وقال العز بن عبد السلام: 1 اله فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة و المحبة


وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته وحكمته وأنواع صنعته والتقدم إلى عباده بأمره ونهيه (1)
إلو طهرت منا القلوب وصفت
الأذهان، وزكت النفوس، وخلصنيت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحّل عنده العلوم وتتلاشى الشى
 الصحابة ومعارفهم وأن التفاوت الذئي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل، والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص بر حمتهه||(ب) فاعتقاد المسلم بأسماء الله وصغاته الاعتقاد الجازم المثمر لأعمال القلوب والجوارح يؤثر في نظرته للحياة وعلاقته بربه تبارك وتعالى أيما تأثير ويحل لـ

 ذلك من القضايا والأمور العظيمة، ويبدد من داخل الإنسان الشك والحيرة والقلق ويكسبه اليقين والسعادة والفوز في الدنيا
والآخرة.

ومن أهم ثمرات الأسماء والصفات الأمور الآتية:

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVI// إعلام الموقعين، ابن الثّمي (Y) }
\end{aligned}
$$

والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة ويتضمن هذا البيان ندبًا إلى الاهتمام بما يصل القلب ويحقق عبوديته ويزينه

- الصفات|" وقل علق الله النجاة يوم الثقيامة على ويجمله، ورأس هذا معرفة الله وصفاته واعتقاد وحدانيته وإلهيته التي تبعث على طاعته عز وجل وإفراده بالعبادة الباطنة منها

والظذاهرة.
صلاح القلب وسلامته من الثشرك فقال
تعالى:
.
قال ابن كثير: \#ولا ينفع يومئل إلا اللذي معناه كثير الحياء، وحياؤه سبحانه و و تعالى وصف يليق بجلالأه وعظمته ومن أثره الإيمان بالله، وإخلاص اللدين له، والثبري سَّيرُ وَ أي: سالم من اللدنس والشُرك وقال ما يرى العبد من إكرام ربه له وإجابته دعوته

الُعبد الراجي لربه متعلق الأمل ببره
يشهد أن لا إله إلا الله|"(ب) فصالِح سائر الجسد وسلامته متعلق به وجوده وكرمه، عابد له بأسمائه: الدليم دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه الثغفور الثكريم القريب المـجيب والُشكور الودود ونحوها، فإذا استحضر الْعبد ألن ربه وسلم (ألا وإن في الجسلد مضيغة إذا صلحتحت قريب منه يجيب دعوته ويشكر سعيه، وإن أقبل عليه قبله وإن استغفره غفر له فإنه ولا صلح الجحسد كله وإذا فسدت فسد الإسد كله ألا وهي القلب) (ب) كما بين رسول الله صلى الله عليه شكك يحبه ويرجو أن يكون محبوبًا عنده وسلم أن القلب هو محل نظر الله عز فيدفعه ذلك إلى تحقيق عبوديته له بآنواع

الطاعات والعبادات التي ترضيه عنه (0) قال تعالى:
بِلِكِ كلَّ

(افي (ذكر الله) هاهنا قو لان: أحدهما: أنه ذكر العبد ريه، فإنه يطمئن
(0) انظر: تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات rar-rar.r.

وجل بقوله: (إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا اللى صوركم ولكن ينظر إلى تلوبكم

- وأعمالكم)
(1) شجرة المعارف والأحوالن، العز بن عبدالسالارص الـ
(Ү) تفسير القرآن العظيم

باب من استبر ألثدينّه، رقم
( ( ) أخرجهد مسلم في صحيحيحه، كتاب البر والصنلة،


فلا بد للعبد من تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى وصفاته وينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن والسنة والدلالات، فهذا أصل عظيم مهم نافـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لـفظة الأمر، فإن الله تعالى لما أخبر بقوله:


[الأعر اف:ع \&].

واستدل طوائف من السلف على آن الأمر غير مخلوق، بل هو كلامه وصفة من صفار مناته بهذه الآية وغيرها، صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ الأمر حيث ورد فيجعله صفة طردًا للدلالة، ويجعل دلالته على غير الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى: فإن الر حمة صفة لله ويسمى ما خلق رحمة، والثقلدر من صفات الله تعالى ويسمى المقدور قدرة، ويسمى تعلقها بالمقلدور قدرة، والخلق من صفات الله تعالى ويسمى خلقًا، والعلم من صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علمّا فتارة يراد الصفة وتأرة يراد متعلقها وتارة يراد نْس المتعلق. والأمر مصدر فالمأمور بهي يسمى أمرًا ومن هذا الباب سمي عيسى صلى الثله عليه وسلم كلمة، لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة وهذا هو الُجواب عن سؤال الجهمية لما

إليه قلبه، ويسكن. فإذا اضطرب القلب
وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله.
 من قال: هذا في الحلف واليمين، إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه، واطمأنت. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم من قال: بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه، يسكن إليه قلبه،

ويطمئن.
والقول الثاني: أن ذكر الله هاهنا القّرآن؛
وهو ذكره الذي أنزله على رسوله به طمألئنينة
قلوب المؤمنين. فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين
ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه وقلقه من شكه. والقرآن هو المحصصل لليقين الدّافع للنسكوك والظنون
 وهذا القول هو المختار)|"(1)
 السليمة وسكونها إليه من أعظم الآيات، إذ يستحيل في العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل ومتى انفتح الباب للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم ومجريات الخلقة (ب) .


قالوا: عيسى كلمة الله فهو مخلوق والقرآن وسلوكه.
r. r. اعتقاد المسلم أن الحياة نعمة ورحمة من الله المنعم عز وجل وتيلت التأثر حياته بالسعي في شكرها وأداء حق الله تعالى في هذه النعمة. قال تعالى:
园


(اوقد ذكر تعالى نعمتين عظيمتين: الأولى: إيجاد الإنسان من العدم بعد ألى أن لم يكن شيئا مذكورًا، وهذه نعمة عظمى لا كسب للعبد فيها. والثانية: الهداية بالبيان والإرشاد إلى سبيل الحق والسعادة، وهذه نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولا كسب للعبد فيها أيضا. وقد قال العلماء: هناك ثلاث نعم لا

كسب للعبد فيها:
الأولى: وجودهد بعد العدلم. الثانية: نعمة الإيمان. الثالثة: دخول الجنة)(ث)
وقال تبارك وتعالى:

 (أنخبر تعالّى عن كمال غناه وسعة حلمه (Y) أضواء البيان، الشنتيطي (Y) إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقا، فإن عيسى ليس هو نغس كلمة الله، وإنما سمي بذلك لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنـة المخلوقين فخرقت فيه العادة وقيل له: كن فكان، والقرآن نفس كلام الله. فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله وصفاته، وأن دلالة ذلك في بعض المواضيع على ذات الله أو بعض صفاته لا يوجب أله يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتي يكون ذلك طردا للمثبت ونقضـا للمنافي، بل ينظر في كل آية وحايث بخصوصه وليا وسياقه وما ييين معناه القرآن والدلالاتات، فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقًا ونانع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجوال الُدليل ونتضه نهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي وفي كل استدلال أو معارضته مني
 ورلا شك في من تدبر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الُتدبر الشرعي أثمر عنده حقيقة التعبد المطلق الله رب العالمير المين وعدم الإشراك به، وبضدها فالشرك ومظاهرم وأسبابه وأنواعه في جميع أبواب العقيدة والتوحيد يطله ويقضي عليه التوحيد الخالصص الحي في قلب المؤمن

[^1]تمام نعمه على عييله، بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهمه، يأوون إليها، ويسترون بها، ويتفتعون بها سائر وجون
 بيريؤَا أي: من الأدم، يستخفون حملها في أسفارمم، ليضريوها لهم في إلقامتهم
 منه أثاثا، وهو المال. وقيل: المتاع. وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كله، فإنه يتخذ من الأثاثا البسط والثياب وغير ذلك،
 إلى أجل مسمى ووقت معلوم.




 القطن والكتان والصوف.
 كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك. هِ هكذا يجعل لكمم ما تستعينون به على أمركّ، وما تحتاجون إليه، ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته.
 الجمهور، وقرؤوه بكسر اللام من

 أن الله شاكر عليم يعطي المتحملين لأجله الأثقال، الدأئين في الأعمال، جزيل الثواب وواسع الإحسان، ومن ترك شيينا لله أعطاه الله خيرا منه، ومع هذا ونا يعلم ظاهركم وباطنكم، وأعمالكم وما تصدر عنه من رين ريم إخلاص وصدق، وخد ذلكا ولك وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه، فإذا أنبتم إليه، فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا يتشفى بعذابكم، ولا يتنفع بعقابكم، بل العاصي لا لا لا يضر إلا نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسهـ. والشكر هو خضوع القلب واعترافه بنعمة الله، وثناء اللسان على المشكورو، وعمل الجوارح بطاعته وأن لا يستعين بنعمه على معاصيه||(1)
وقال عز وجل:







قال ابن كثير: (يذكر تبارك وتعالى
(1) تيسرير الكريم الرحمن، السعدي ص MIr.

(اما البشارة في اللدنيا، فهي: الثناء الحسن، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصحالحة، وما يراه العبد من لطف وقال ابن القيم: (افمن عرف ربه بالغنى الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق، وصرفه عن مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة، فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى: الْ عَلَيْهِ وَأَبَشْ [فصلت:•ب].
وفي الققبر ما يبشر به من رضا الله تعالىى والنعيم المقيم. وفي الآخخرة تمام البّشرى بدخول جنات النعيم؛ والنجاة من العذاب الأليم
 الله فهو حق، لا يمكن تغييره ولا تبديله، لأنه الصادق في قيله، الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه.
 على النجاة من كل محذور، والظفر بكل مطلوب محبوب، وحصر الفوز فيه، لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب، رتبه الله في الدنينا والآخرة، على الإيمان والثقوى، ولهلا أطلق ذلك، فلم
(تسلِمون) أي: من الإسلام. وقال قتادة في قوله:
 المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة الثامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التّامة، ومن عرفـ رب بالئلم التام والحكمة عرف نفسه بالْجهل، فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شينًا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئًا ولا يقلر على عطاءو ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة. بل لم يزل عبذًا فقيرًا بذاته إلى ولى بارثه وفاطره فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه من رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوه وجهد
 . ${ }^{(Y)}$ ألا يوجب ذلك وغيره عبادته وشكره

ومحبته وطلب رخاه والبعد عن سخطه. وتأمل قوله تعالى:





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تفسير الثقرآن العظيم \&/ } 091 \text { (1). }
\end{aligned}
$$

ابن آدم من الدنيا لثيمات يقمن صلبه فإن لم يقتصر مليها فثلث بطنه لطعامه وثلثه لشرابه وثلثه لنفسه) ${ }^{\text {و }}$ وليتأمل العبد هذا الدعاء وهو توله صلـي الله عليه وسلم: (أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي) فإن معناه: ألتزم بالمنة بحق النعمة والاعتراف بالتقصير في شكرها واحتمال اللائمة فيه r. طلب المسلم الهداية من الله تعالى إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخر كلماذا يطلب المسلم الهادية في الدنيا ؟ يطلبها لتحقيق العبودية لله تعالى. ولماذا يطلبها في الآخرة ؟ ويدخل الجنة بفضل الله، قال ابن القيم: " فمن هدي في مذه الدار إلى صراط اللـ الدي المستقيم، هلي هناك إلى الصراط المالم المستقيم الموصل إلى جتته ودار ثوابه، وعلى قلى
(0) أخرجه الترمذي في سنته، أبواب الزهمه، باب
 .rヶ人.
قال الترمذي: هنا حايبت حسن صصيح. وصعهد، الألباني في صصيح الّجامع، . 0 Tive 99-/r
(T) أخرجه البشغاري في صصيسه، كتاب الدعوات، باب أفضلّ الاستغفار، رقم
. Y T
عدة الصصابرين، ابن الثيم ص ^^٪.

ونال صلى الله عليه وسلم: (لما خلق
الله تعالى الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه ومو وضع عنده العرش: إن

وآثار رحمته مبثوثة في الكون والكياة رياة وفي الخلق والأمر، فهو الذي عمت رحمته خلقه في جميع الأقطار، خلقهم وأنعم عليهم بالحياة والحواس والنعم العامة المتوعة في أنفسهم التي لا يحصيها العد. وبواسع رحمته وعظيم فضله عرفناه بأسمائه وصفاته وأفناله حتى عرفنا أنه ربنا ومولانا، فأنواع النعم وصنوف الإحسان وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار
رحمته (ب).

وقال صلى الله عليه وسلم: (أحبو الله
لما يغذو كم به من نعمه) (\%) وأخبر صلى الله عليه وسلم: (أن حس
(1) تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص صMM. (Y) أخرجه البخاري في صحيحيه،، كتاب التو حيدل، (Y)
 .$\vee \varepsilon \cdot \varepsilon$
( $. r \vee o-r \vee \varepsilon \rho$
أخ


قالل الترمذي: حذيث حسن غريب.
 . IV7 رقّم



 وقوله تعالى: هو جهنم. وعلى قدر سيره على هذه الصراط الصـي يكون سيره على ذاك الصّراطـ
 تعوقه عن سيره على هذا الصوراط المستِيم. فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط أَجْمَهِينَ
 فإنه لا سبيل لي الـى إغوائهم ولا طريق

لي عليهم.

 فسؤال الهداية متضمن لحصول كل نقر الـنر الله عز وجل ذلك أتم التقرير وأنخبر أن الإخلاص صر الـي وراط عليه مستقيم فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الأصراط؛ لأنه صراط علي ولا سبيل لإبليس وقال تعالى: إلى هذا الصراط ولا الُّ الحوم حول ساحتلها فإنه محروس محفوظ بالله فلا يصل عدو الله إلى أهله فليتأمل العارف هذا الموضع

حق التأمل ولينظر إلى هذا المعنىى|"(1) وقال تعالى حاكيًا قول هود عليه السلام:
 (G) (C)

قال مجاهد: الحق ير بع إلى الله وعليه طريقه، لا يعرج على شيء، وهذا مثل قول مول الحسن وأبين منه وهو من أصح ما قيل في الآية.
فإن قلت: فما الفائدة في ذكر ( اعلى " في ذلك أيضًا. وكيف يكون المؤمن مستعليًا على الحق وعلى الهدى؟

 في الإتيان بأداة (1 على" ما يدل على علوه لا تحتمل إلا معنى واحدًا وهو أن الله وثبوته واستقامته.


## صفاتالساعزوجل

سبحانه على صراط مستقيم، وهو سبحانه أن الوجود متعلق خلقًا وأمرًا بالأسماء الحسنى والصفات العلى ومرتبطاً بها و إن كل ما في في العالم بما فيه، إنما هو من بعض آثارها ومقتضياتها. أحق من كان على صراط مستقيم، فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل

وقد دل على هذا المعنى وغيره سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة ونـير الفلق والناس وغير ذلك من سور القرآن العظيم ودل على ذلك وغيره سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصبتي بيدك ماض

في حكمك عدل في تضائك) (ب) وقوله عليه الصلاة والسلام: (أهوذ بك

من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها) (ب) وقوله صلى الله عليه وسلم: (يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يفض ما في يمينه وعرشه ملى الما الماء وبيده الأخرى الفيض أو الثبض يرفع

ويخفض) (8)
وغير ذلك من الأحاديث.

قال ابن القيم: اوتأمل ارتباط الأمر بهذه
(Y) أخرجه أحمد في مسنذه، مسند ابن مسبود.


ما يـون عند النوّ


[الأنعام:110]
وأفعاله كلها مصالّح وحكم ورحمة وعدل وخير.
وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله تعالى:
رلِ ربي فلا يسلمني ولا يضيعني، وهو ريكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني فإن نواصيكم بيده، لا تغعلون شيئًا بدون مشييتّه. لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة، ولو سلطكم علي فله مله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه لأنه تسليط من مو على صراط مستقيم لا يظلم ولا يفعل شييّا عبنَّبغير حكمة.
فهكذا تكون المعرفة بالله، لا معرفة
القدرية والمجوسية والثقدرية الجبرية نفاة الحكم والمصالح والتعليل والله الموفق
سبحانه |(1) .

؟. ارتباط آثار معرفة أسماء الله وصفاته في النفس والكون والحياة الدنياوالآخرة.
ومشهد الأسماء والصفات من أجل المشاهد، والمطلع على مذا المشهد يعرف

عن الأخرى|"(1). وانتظام العالم: العلوي والمرئلميلي وارتباط بعضه بيعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسر من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره. تال تعالى:

 (ا فمن تأمل سريانآثار الأسماءو الصففات في العالم وفي الأمر تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العييد، وتقديره: هو من كمال الأسماء والصفات والأنعال وغايتها أيضًا مقتضى حمده ومجده كما ها هو مقتضى ربويته وإلهيته فالله في كل ما تضا الحكمة البالغة والآيات الباهرة. وظهور أسماء الله وصفاته في هذه الحياة وفي النُس البشرية وفي الكون كله واضح، لا يحتاج إلى دليل إلا أن الاهتداء إلى تلك الآثار أو الانتباه لها يتوقف على تلى توقيف الله تعالى بل إن التوقيف نفسه من آثّار رحمته التي وسعت كل شيء. فلو فكر الإنسان في هذا الكون الفُسيح وفي نفسه لرجع من هذه الجّولة الفكرية بعجائب واستفاد منها فوائد ما كان يحلم بها ولو تأملنا هذه الآية الكريمة لرأينا أمورًا تعجز عن التعبير عنها. قال تعالى:

(1) مدارج السالكين / (1)

الأسماء الثلالثة وهي: الله، الرب، الرحمن؛ كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب وكيف جمعت الخلق وفرقتهم فلها الُجمع ولها الفرق. فاسم الرب له الجمع الجامع لُجميع المّخلوقات نهو رب كل شيء وخ الوالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن رئ ريوبيته وكل من في السموات والأرض عبد لـ في قبضته وتحت فهره. فاجتمعوا بصفية الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية، فالٔهه وحده السعداء وأقروا له طوعًا بأنه الله اللذي لا إله إلا هو الذي لا تنبني العبادة والتوكا والرجاء والخوف والحبب والإنابة والختشية

والرحمة والتذلثل والخضوع إلا له. وهنا افترق الناس وصاروا فريقين: فريقًا مشركين في السعير، وفريقًا موحدين في الجنة. فالإلهية هي التي فرقتهم كما أن الربوبية هم التي جمعتهم فالئين و الشيرع والأمر والنهي مظهره، وقيامه من صفة الإلهية، والخلق والإيجاد والتلدير والنعل من صن ونة الربويبة. والجزاء بالثواب والعقاب والير والجنة والنار من صفة الملك وهو مالكي يوم والكا الدين، فأمرهم بإلهيته وأعانهم ووفقهـم وهدامثم وأخلهم بربوييته وأثابابهم وعاقبهم بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تانغك

صفاتالسسعوجل
 قال تعالى：




［1أكحقاف：8］（1）

0．الرؤيا الصحيحة لمعرفة أصل خلق الإنسان وعداوته مع إبليس عليه لعنة الله وفق مقتضى عدل الله ورحمته

وحكمته وخبرته تبارك وتعالى．
左
隹 （ هَ
首
另 ومن العبر الواردة في هذه الآيات： الاعتبار بحال أبوي الإنسانّ والجن، ويبان فضل آدم و إنضال الله عليه، وعداوة إبيس ．
قال أبو جعفر：ا وتأويل قوله：：



وجوهر هذا التوحيد：إخلاص الدين
كله لله وحقيتته：إ أن تفنى بعبادة الله عما سواه، ويمحبته عن محبة ما سواماه، وبخثشيته عن خثية ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما ما سواه، وكذلك بمولاته وسؤاله والاستغناء به والتوكل عليه ورجائه ودعائه و التفويض إليه والتحاكم إليه والملجا إليه والرغبة فيما عنده（4）
وعندما يحقق المكلنون أنفسهم معنى التوحيد؛ فإنهم بذلك يتواءمون مع الناموس العام للخلق، ويتناسق موتفهم في الكونم بقية الخلالتق المسخرة المنقادة له طوعَا أو
 كِ

 ［التع：ه1］．
فالأرض بطبقاتها والسماوات بطبقاتها وما فيها وما عليها من خلق الله تعالى وحله، فهنه الحقيقة لا يستطيع أن يماري
 العباد وما قد يعبدون من دون الله أن يدلوا على شيء واحـد مشاهد في الكون هو من

 （ $($（ （

السهل والحزن والطبب والخبيث)(ث) ولا شك أن هذه المعرفة والرؤية الصححيحة لأصل خلق الإنسان تان تجعانله يعرف طبيعة بشريته وبشرية من حوله وكيف الها يتعامل معهم ومع عدوه بميزان الشرع. قالـ ابن القيم: (اوقد قيل إن طرد إبليس ولعنه، إنما كان بسبب التأويل فإنه عارض النص لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص الأمر بالسجود فإنه تالل: [الأعراف:جان]
 وصار إمامًا لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله الباطل إلى يوم القيار القيامة وكذلك خروج آدم من الجنة إنما كان بسبب التأويل نهو صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالأكل معصية الرب والتّجرؤ على مخالفة نهيه وأن يكون ظالمّا مستحقًا للشقاء بخروجه من الجنة هذا لم يتصده أبو البشر تطعًا والصواب إن آدم صلوات الله وسلامه المه عليه لما قاسمه عدو الله أنه ناصح وأخرج الككلام على أنواع متعلدة من التأكيد: الحدها: القسم.
الثاني: الإتيان بالجمملة إسمية لا فعلية. الثالث: تصديرها بأداة التأكيد.
(Y) أخرجه الترمذي في ستشه، أبواب التُفسير، باب ومن سورة البقرة، رقم 9000 1
قال الترمذي: هذا حايث حسن صحيح.
وصحتها الْألباني في تعليثه على مشكاة
المصابيح / / ب٪.

على من تاب إليه -من عباده المذنيينمن ذنوبه، التارك كمجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه. وقد ذئد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربه، إنابته إلى طاعته، وأوبته إلى ما يرضيه التيهر التركه ما يسخطه من الأمور التّ كان عليها مقيمّا مما يكرهـ ريه. فكذلك توبة الله على عبده، هو أن
 الرضا عنه، ومن العقوبة إلى العفو والصفح

عنه.
وأما قوله: المتفضل عليه مع التوبة بالر حمة. ورحمته إياه، إقالة عثرته، وصفحه عن عقوبة ففي ضمن هذا، تحنير بني آدم من الشيطان، ولذلك كان من الحكم في إخرابج آدم من الجنة تحقق اقتضاء أسماء الله الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها: كالغفور والرحيم والثواب والعفو والخافض والرافع.. إلخ. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم: (خلق آدم من قبضة قبضها منا من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فمنهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك


صفاتالنسعوجل

الرابع: الإتيان بلام التأكيد في التخبر. . به عليهم: لا من جهة الحجة ولا من جهة
الخامس: الإتيان به اسم فاعل لا فعلّا القدرة
وقدأخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوههعلى دالآ على الحدث.


舟
. يخرج من الجنة || (1)


 ولما علم عدو الله أن الله تعالى لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاص قال:

 فعلم عدو الله أن من اعتصم بالثله عز وجل وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضالاله وإنما يكون له السلطان الهان على
 على كثير منهم وكان جازمًا بيذل مجهوده
 . فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط
المستقيم وهو يريد صدهم عنه وعدم قيامهم به.
قال تعالى:



 حكمته وحمده وملكه إلا ذلك.
. ${ }^{(\uparrow)}$ (

حِّ ألَكَلِحْينَ

 وقال ابن القيم: ( فإن الله سبحانه وتعالى
(Y) إغاثة اللهغان / IV\&-IV• بتصرف.
(1) الصو اعقق المرسلة / / واختصار
(Y) تيسير الكريم الرحهن، السعدي ص YV.

خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر فإنه معين له في الخلاص من عدوه وحزبه
 Y. الإيمان بالقضاء والقدر وفق المنهج الشرعي على معتضى معرفة الأسماء والصنات
فما يصيبه من خير ونعمة في الحياة اللدنيا وفي اللآخرة فبفضل اللّه ورحمته وعفوه وما يصيبه من شر وضر فبعدل الله وحكمته
وخبرته عز وجل .
(6) قال تعالى:
[القمر: 9 ؟].
قال البغوي: (أي: ما خلقناه فمقلدور ومكتوب في اللوح المحقفوظ، قال الحسن: قدر الله لكل شيء من خلقه قلره اللذي
ينبغي له||(Y)

وقال تبارك وتعالُى: هُ إنَّ
 . $00-0 \varepsilon$ : التقمر :
 دار كرامة الله ورضوانه وفضله، وامتنانه وجوده وإحسانه، ، عند الملك العظيم الخالئ للأشياء كلها ومقلرها، وهو مقتدر على ما يشاء مما
يطلبون ويريدون،(").

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه

والتوحيد والإخلاص والمححبة وجعل ثوابه
 النظر إلى وجهه والفوز برضوانه، وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضبب والغفلة وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه فهو يدخل عليه من الأبوابب التي هي من نفسه وطبعه فتميل نفسه معه فيتفق هو ونفسه وهواه على فاقتضت رحمة ربه العزيز الحكيم بـه أه أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به به هذا اللجند الذي يريد هلاكه فأرسل إليه رسول وأنزل عليه كتابه وأيله بملك كريل كريم يقابلم عدوه الشيطان فهنا يلم به مرة مرة وهذا مرا مرة والمنصور من نصره الله عز وجلم وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسًا مطمئنة فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة وهو الُغالب عليه منهما، وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلًا يرده عن الذهاب مع الهوى، فهو يطيع الناصح مرة ويمشي خحلف دليل الهوى مرة فلما أن بلي العبد بما بلي بـي به أعين
 فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الأمر وعلى مقتضى إيمانه بأسماء الله وصفاته
(1) صصيح الوابل الصيب ص עヶ

الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من
الأسباب التي يخلق بها المسببات |(£) وقال الخخطابي: اأن الله سبحانه قد لطف بعباده فعلل طباعهم البشرية بوضع هذه الأسباب؛ ليأنسوا بها فيخفف عنهم ثقل الامتحان الذي تعبدهم به، وليتصرفوا بذلك بين الرجاء والخخوف، وليستخرج منهم وظيفتي الشكر والصّر في ور وري وري السراء والضراء والشدة والر ولرخاءء، ومن وراء ذلك علم الله تعالى فيهم ولله عاقبة الأمور وهو العليم الحكيم|" ${ }^{\text {(0) }}$ وقال ابن القيم: | والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالّى وصفاته نوعان: طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها. وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من أثار العبودية، مثاله الطمأنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به يقتضي الطمآنينة إلى مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعها ولا ولا ولا ولا فيسلم لها ويرضى بها ولا يسخط ولا ولا يشكو ولا يضطرب إيمانه، فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتّاه؛ لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق كما قال

 .

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

قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينتل معنا التراب وهو يقول: (والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا فأنزلن سكينة علينا إذا أرادو فتنة أبينا) (1) قال ابن الجوزي: (امن ذاق طعم المعرفة وجد طعم المحبة، فالرضا من المن جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفته سبحانه رضيت

- بقضائها

وقال ابن القيم: پفأما مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات الققدر والإيمان به وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها.
وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك بـ بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله (\$) وقال ابن تيمية: (اوأما أهل الهدلى والثفلاح فيؤمنون بأن الله خالثق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان وما لم يشأ لم الم يكن وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علمًا وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وريبوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول


قال تعالى: الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمشيل. وهذا النوع أيضًا四 قَ
ثلاثة أنواع: حمدُ وثناءٌ ومدجُ. فالحمد لله: الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به الحا فلا يكون المححب الساكت حامدًا ولا المثني بلا محبة حامذَا حتى تجتمع له المححبة والثناء فإن كرر المـحامد شيئًا بعد شيء كانـ كان ثناء فإن كان المدح بصفات الجانلا والعظمة

والكبرياء والمملك كان مجدًا. وقد جمع الله تعالىى لعبده الأنواع في





عبدي ومن الذكر: ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو أيضًا نوعان: أحدهما: ذكره بذلك إخبار عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وأسخط كذا ورخي كذا. والثاني: ذكره عند أمره فيبادر إليه عند نهيه فيهرب منه فذكر أمره ونهيه شيء وذي (Y) أخرجه مسلم في صتحيحه، كتاب الصالة،

 تيسر كه من غيرها، / /97، /9، رقم 90ب.

قال غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند وند الله فيرضى ويسلم، فهذه طمأنينة إلى أحكام الْصفات وموجباتها وآثارها في الحالم وهي قلد زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها
. ${ }^{(1)(18 ت ق ا د ه ا ~ ز ل ي ~}$
تحقيت الأعمال من .V الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته.
أي: لا يكفي التصليق بالأسماء والصفات بل لابد من العمل بالتكاليف الشرعية، ولاسيما أن كثيرًا منها ارتبط مباشرة بذكر بعض هذه الأسماء، ويعضها ارتبط ببعض هذه الصنات، وخخاصة في سورة الفاتحةة.
قال ابن القيـم رحمه الله: ضالأخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاته، ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الثفاقد راحلته ونحو ذلك ولك وأفضل هذا النوع: الثناء عليه بما أثنى به
(1) الروحص MTV.

عند أمره ونهيه شيء آخر، فإذا الجتمعت هنه وهي الألألأصول الثلالاثة توحيد الربوبية وتوحيد الأنواع للذاكر فذكره أنضل الذكر وأجله الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وهذه الأصول الثلالثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم قال تعالى:禹

قال ابن كثير: (هذا إخبار: بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرًا بعلم ذلك؛ ولهيار الها

 وقال البخاري: الباب العلم قبل القول والعمل|( ${ }^{\text {(1) }}$ (انتوحيد الربويية يستلزم توحيد الألوهية، ويوجب ذلك ويقتضيه وهيكا ولان توحيد الأسماء والصفات يستلزم تخصيص الله بالعبادة وإفراده بها؛ لأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وفي أسمائه وصغاته وهو المنعم على عباده فهو المستحق لألن يعبدوه ويطيعوا أمره ويتهوا عن نهيه||(5) وتأمل سورة الإخلاص-التي هي صفة التي الرحمن- فقد دلت على أنواع ألثوحيد
 على مبيل المطابقة وعلى توحيد الربوبية وذلك على طريق التضمن. وتو وحيد العبادة بالالتزام، إن دلالة الشيء على على كل معناه

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير القر آن العظيم (Y/ (Y) }
\end{aligned}
$$

وأعظمه.
فائدة: فهنا الذذكر من الفقه الأكبر وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النيهني، ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه، وأياديه ومواقع نضله على عبيلهـ، وهذا أيضًا من أجل أنواع الذّكر فهذه خمسة أنواع ومي تكون بالقلب والثلبر واللسان
 تارة وهي الدرججة الثانية، وباللسان وحان وحده تارة وهي الدرجة الثائة، فأفضل الذالذكر ما ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر الثلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحجبة ويثير الحياء ويبعث على المخخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع -أي: يمنع ويحبس-عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يوجب شيتًا من هذه الآثار وإن أثمر شينَّا منها فثمرة - ضعيفة|(1)
^. تحقيق العلاقة الاستقرائية بين أقسام التوحيد لتحصل السعادة الشرعية في الدنيا والآخرة. فشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) صصيح الوابل الصيب من المكلم الطيب ص } \\
& \text {.107-10§ }
\end{aligned}
$$

يسمى مطابقة ودلالته على بعضه يسمى والصمفات الُعليا إليها ومدارها عليها وهي:
 الاللهية والربوبية والرحمة. ذـلٍ إياك نعبد ها مبني على الإلهية. وپ إياك نستعين " على الربوبية. وطلب الهدلاية إلى الِي الصصراط المستقيم بصفة الرحمة، والحمدا ولمد يتضمن الأمور الثلالة فهو المحمود فيا إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لمججده|(4) (4) وقال أيضًا: ״ فعلم أنه اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال والأسماء الحسنى تفصيل وتبين لصفات اللإلهية التي اشتقت منها اسم الله، واسم (الله) دل على كونه مألومَا معبدًا، وتألهه الخلايانق محبة وتعظيمًا وخضوعَا وفزعَا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته الئه المتضمنين لكمال الملك والحمده( (8) وقال الشافعي رحمه اللله: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنامم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزيّ واحد من الثلاث إلا بالآخر|| (0)
والإيمان والتوحيد معنامما واحد عند




الثتزامكا)(1)
قال حانظ بن أحمد الحكمي: ا" هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فيما بينها كلها ما يناني نوعًا منها ؟ قال نعم مي متا متلازمة فمن أشرك في نيوع منها نهو مو مشرك في في الثقية مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله فدعاؤه الياه عبادة بل مخ العبادة وصرنها لغير الله من دون الله، فهذا شرك
 جلب خير أو رفع شر معتقدًا أنه قادر على الا تضاء ذلك، فهذلا شرك في الربوبية حيث أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد وألقرب في أي وقت كان في أي مكان ويصرحون بذلك وهو شرك في الأسماء والصفات حيث أثبت له سمعا محيطًا بجميع المسموعات فلا يحجبه قرب ولا بعد فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات|"(\$) وقال ابن القيم: افاشتملت أي: سورة
اللفاتحة على التعريفب بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماءء مرجع الأسماء الحسنى


الإطلاق．
Y．أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجايأه وإينلاص العمل له ومذا عين سعادة العبد ورا لا مبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتُفقه في فهم معانيها． بَ أن الله خلق الخلق ليعبلوه ويعرفوه نهذاه اهو الغاية المطلوبة منهم فالا شتغال بذلك اشتغال بما خلى الق له العبد، وتركه وتضيعه إممال لما خلق بل به، وقيحع بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة أن يكون جاهِلاَ بربه معرضًا الاعن معرفته． \＆．أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله وليس الإيمان بمجرد قوله：（ آمنت بالثله＂）من غير معرفة بربه بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرب اللذي يومن به ويبذل جهده هي معرفة أسمائه وصفاته حتى يليلغ درجة اليقين． هـ أن العلم به تعانى أحل الأشياء كلها حتى أن العارف به حق المع المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما ما يععله، وعلى ما يشرعه من الأحكام لانه لا يفعل إلا ما ها هو متتضى أسمائه وصفاته فالأنعال دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب

معناهما واحد عند الإطلاق ولفظة التوحيد وردت في حديث جابر عن أبيه：（أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثى بكبشين آلئ أملحين هظيمين أقرنين، فأضجع أحدهما وقال：بسم الله الله أكبر، اللهم عن محمد وأمته، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاز）（1）
وقال ابن عباس في قوله تعالى：（اعبدوا ربكم）：وحدواريكم．
قال ابن جرير：اوالذي ألراءادرإن شاء الله－وحدوا：أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقهه｜｜（\＄）．
ويتأمل العبد في هذا الصـدد مظاهر الوحدانية لله عز وجل التي لا يمكن ألا يجزأها ويؤمن بيعضها دون البيل البغ الآلخر بل يفرد ربه تبارك وتعالىى بها في جميع مظاهرها وأنواعها وبذلك تحقق العبودية له
ومن فوائد الإيمان بالأسماء الحسنى
والصفات العلى لله عز وجل:

1．أن هذا العلم－وهو العلم المتعلق بالله تعالى－أشرف العلوم وأجلها على
（1）أخرجه أحمد في مسنده، مسند جابر، رقم ．12ヘrv
قال الألباني：إسناده حسن رجاله ثقات رجال هسلمن غير آبن عقيل فيه كالام لا يتزل بهد حايثه عن رتبة التسن ． انظز：إرواء الغغلير، رقم 11 ． 1 ． （ヶ）جامع البيان／（ヶ）

ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله
 وأوامره ونواهيه عدل وحكمة، وهذا العلم من أعظم وأشهر من أن ينبه عليه - لوضوحه (1)

هذه الثمرات والفوائد العلمية العقدية الفكرية يجب أن ترتكز في ضمير المؤمن لكي تقوده إلى عمل مستمر ومثمر يتمثل في الم عمله الصالح المنطلق من مفهوم الأسماء والصفات، فتصلح إيمانه وتصلح عمله معا. لأن هذا المفهوم الكبير المتمثل في الركن الأول من أركان الإيمان الستة له علاقته الوطيدة بججميع أحكام العقيد العان والشريعة، ولذا جاءت هذه الثمار والنوائد بهذه الطريقة العلمية المتخصصة. والله أعلم وأحكم.

## مو ضبو عات ذات صلة:

أنسماء الله، الإلحاد، الألوهية، الإيمان،
التوحيد
(1) المظُرمة: تيسير الكريم الرحمن، السعدي،


[^0]:    

[^1]:    

