

مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع

حديث "من تقرب إليّ شبراً تقربت منه ذراعاً." دراسة تحليلية عقدية

حديث "من تقرب إليّ شُبراً تقربت منه ذراعاً.." دراسـة تـحليلية عقويـة
خالا بن عبد الـعزيز اللسيف
قسم العقيدة و المذاهب المعاصرة في كلية الثثريعةّ واللدراسـات الإسـلامية
جامـعة القصيم المملكة العربية المـعودية
kasaif@gmail.com : البريد الإكتروني
(الملخص:
هذا البحث در اسـة عقدية لحديث أبي هريرة رضـي الله عنـه برواياتــه عــن النبي وإن تثقرب إلي ذر اعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" و هـــو حديث صحيح كثر رواته وتضافرت كتب الحديث على إخراجه، و هو أصل عظيم في الحث على الثنرب إلى الله بشتى أنواع الوسائل.
 و غيرها من الصفات الاختيارية التي كثر فيها النزاع بين السلف ومخالفيهم دمن ينفي فيام الصفات الاختيارية باله سبحانه وتعالى؛ فقد بين هذا البحــث أن لله سبحانـه وتعالْى مع خلقه معية لا توجب حلو لاً ولا اختلاطاً، كما بــين البحث أن القرب الوارد في الحديث من العبد إنما يكون بالأعمال الصـالحة في الدنيا سو اء كان قربه بعلمه، أو بتثقريب الله العبد إليه، أو كـــان المـــراد بقرب الله تعاللى بنفسه، و هو قول أهل السنة وينفيه من ينفي فيام الصــفـات الاختياربة بـه سبحانه، كما بين البحث صفة الهرولة والإتيان و المشي كمـــا

جاء بها الحديث هع دناقشة آر اء المخالفين فيها. كلمـات مفتاحية: صفة القرب والهرولة لله تعالىى، الصفات الاختيارية لله تعاللى، صفات الله تعاللى.

## : 'Whoever comes close to me by an inch, you draw an arm from him".. Decodal analytical study

## Khalid bin Abdul- Aziz al- Saif

Department of Islamic D octrine \&College of Shariah \& Isamic Studies Contemporary Ideologies Qassim University Saudi Arabia
Email: kasaif@gmail.com

## Abstract:

This research is a nodal study of the hadith of Abu Hurairah, may God be pleased with him, with his narrations on the authority of the Prophet In what he narrates from his Lord, he said: "And if you approach me by an inch, you draw a cubit to him. The hadeeth is to produce it, and it is a great basis for encouraging closeness to God by all kinds of means.
Whereas the attribute of closeness to God Almighty, coming, coming, coming, walking, jogging, and other optional traits in which there is a great deal of conflict between the predecessors and their opponents who deny the existence of optional attributes in God Almighty; This research has shown that God Almighty God Almighty with His creation does not require solutions or mixing, and the research showed that the proximity mentioned in the hadith to the servant is only through good deeds in this world, whether it is near him with his knowledge, or God draws the servant to him, or what is meant is the proximity of God Almighty By himself, and this is the saying of the Sunnis, and it is denied by those who deny the existence of optional qualities by Him, Glory be to Him, and the research showed the characteristic of jogging, coming and walking, as it was mentioned in the hadith, with a discussion of the opinions of the opponents about it.
Key words: Attribute of closeness and trot to God Almighty, optional qualities of God Almighty, attributes of God Almighty.

## المقدمة

إن الحمد شله نحده ونستعينه ونستخفره، ونعوذ بالهَ من شرور أنفسنا
 وأشنهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأنشهـ أن محمــداً عبــده ورســـوله أما بعد

فقد حث الله سبحانه وتعالى على التثرب إليه بشتى صنوف القربـــات
ورتب على ذللك الفضل العظيم ولا أرجى من أن يتقرب الله بنفسه إلى العبد كها هو مصداق حديث أبي هريزة رضـي الله عنه عن النبي عن ربه فال: "و إن نقرب إلي بشبر تقربت إليه ذر اعاً، وإن تقرب إلي ذر اعاً تقربت إليه باعاً، و إن أتاني يمشي أتيته هرولة"("). فهذا الحديث أصل عظيم في الحثّ على التقرب إلى الله بشتى أنـــواع الوسائلّ، وفيه مدى قرب الله تعالىى من عبده المؤمن إذا نترب العبد إليـــه، فاله أشد فرباً هن العبد، و هذا من فضل الله ورحكته بعباده فهو المتحبب إلى عباده بالنعم وهم المتبغضون إليه بالمعاصي، يضاعف الحسنات ويعفو عن النقصير و السيئات، فقد سبقت رحنته عقابه، وحلمه غضبة. و الفقه الحقيقي لهذا الحديث هو العدل به كما أراده الله تعالىى من التقرب إليــه بالطلاعــات و والمشي إليه بالعبادات، و هذا الذي فاز به السابقون من الصحابة والتــابعين ومن اقتفى أثر هم دمن ترجم هذا الحديث إلى عمل يبقى لا إلى كلام يفنى. وقد كثر اشتغال المتأخرين في بعض دعاني هذا الحديث على حساب الفقه الحقيقي له، وخاضوا في دسائل تتعلق بالنص من حيث إثبات دا يجوز لله وما يمتتع من الصفات، حتى طغى ذلك وأنساهم المقصود الحقيقي لهـــا النص اللقدي و هو العمل به.

$$
\text { (') أخرجه البخاري في النوحيد ح ( } 7 \text { ) ). }
$$

```
    مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع
```

وقد يكون من بعض الـتأخرين من المنتسبين للمــنهـج الســلفي دــن
 يليق بجلال الله، وذم من يؤول هذه الصفات الواردة في الحديث وأمثالها؛ مع أنه قد يكون بعض من يؤولها قد قام بحقيقتها والتزم ما أمرت بـه من التقرب لله والتعرض لرحمته في التلث الأخير من الليل وقت اللـــزول، وإن كـــان
 الإثبات، و هذا بالتأكيد لا يمنع سن الرد عليهم.
ولذلك فعلى الدارس لمسائل الأسماء والصفات أن لا تشغله مجادلات
أهل الكلام عن الفقه الحقيقي لمعاني الصفات، حيث القصد الأعظم هو العمل بها.
وهذا الحديث دعوة عظيمة من رب العالمين وعرض مجزل من ملك اللوك يدعو عباده إلى اللتقرب إليه لما أقفل ملوك الأرض أبوابهـم. ولما كانت صفة القرب شله تعالى والإتيان والمجيء و المشي والهروولة و غيرها هن الصفات الاختيارية التي كثر فيها النزاع بين السلف ومخالفيهم مسن ينفي فيام الصفات الاختيارية باله سبحانه وتعالى كانت دراس اسة حديث أبي هريرة رضني الله عنه: "من تثرب إلي شبر اً تثربت منه ذراعاًا..الحديث" دراسة عقدية متتبعاً روايات الحديث، وقد حرصت أن تكون الدر اسة متعلقة بأهم مسألة في البحث وهي مسألة القرب من رب العالمين، ويدخل في هذا جيع معاني القرب الواردة في هذا الحديث كـثي الله إلى العبد وهرولتّ إليه، وقد ركزت على بيان موقف شرّاح الحديث من المعاني العقدية الواردة في هذا الحديث بما أن البحث يدور حول معاني هذا الحديث، ولما بذلوه من جهـ في شرح دعانيه، ولكن لم يوفقو اللصواب في بعض ما ذهبوا إليه، وقد قسمت البحث إلى المباحث التالية:

> حديث "من تقرب إليّ شبراً تقربت منه ذراعاً.." دراسة تحلييلة عقدية

المبحث الأول: تخريج (لحديث وبيان رواياته
الرواية الأولى: رو اية أبي هريرة.

الرو اية الثالثة: رواية أبي ذر ر
الروواية الرابعة: رواية أبي سعيد الخدري.

اللبحث الثاني: دراسة متن الحديث وما تضمنه من مسائل المطلب الأول: في فوله: "أنا عند ظن عبن الـن بي بي وأنا معه إذا ذكرني.." أولاً: تعريف الظن في اللغة.

ثتانياً: دعنى الظن في هذا الحديث.
ثاثثاً: في معنى قوله: "وأنا معه إذا ذكرني..".

اللمطلب الثثاني: في فوله: "فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني
في ملأ..".

أو لاُ: في معنى قوله: "فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي .."."
ثاتياً: في معنى قوله: "وإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملأ خير منهـهـ .."..
المطلب الثالث" في قولثه: "وإن نقرب إلي شبراً تُربت إليه ذر اعاًا..". أولاً: محددات لغوية.
ثاتياً: بيان معنى قرب اله من العبد.
ثُلثًا: مناقشة المخالفين في دعنى صفة القرب. رابعاً: الصفات الواردة في هذه الجملة من الحديث مع مناقشة المخالفين فيها: أ ــ صفة الهروولة. ب - صفة الإتيان. ج - صفة المثي. واله أسأل أن أكون قد وفقت للصواب وأن يكون هذا العمل خالصــأ لوجهه إنه سميع قريب، وصلى اله وسلم على نبينا محد وعلى آلله وصحبه أجمعين.

مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع

## المبحث الأول: تخريج الحديث وبيان رواياته

جاء حديث القرب من رواية خدسة هن الصحابة رضــــي الله عــنهم و هم: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وأبو ذر الغفاري، وأبو ســعد الخـــر ري،

والخامس هبهم الاسم ونصنّ على أنه من أصحاب الرسول ولـ وهذه الروايات تختلف أحياناً وتتفق أخرى فــي الزيــــادة والــنقص أو الاختصـار، إضافة إلى تغيير في بعض الألفاظ التي فد يترتب عليها بعض الأحكام الاعتقادية، وبعد الاطلاع على مجموع الروايات رأيت أن أقدم أجمع هذه الروايات -و هي الرواية المختارة- وهي رو اية أبي هريرة، دُتبعاً إياها الرو ايات الأخرى وبيان وجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الرو ايـــات وبــين
 اللنبي ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في مالا ذكرته في هلأ خيــر دنهم، وإن تنرب إلي بشبر نتربت إليه ذراعاً، و إن نقرب إلي ذر اعاً تقربت إليه باعاً، و إن أتاني يمشي أتيتة هرورلة"('). وتفصيل رو ايات الحديث هي كالتاللي: الرواية الأولى: رو ايـة أبي هريرة
يعتبر حديث أبي هريرة
البخاري بسنده عن أبي هريرة وابتدأ الحديث بقوله "إذا تثرب العبد منـــي.. الحديث" ولم يذكر : "أنا عند ظن عبدي.. الحديث" وقال دعتمر سمعت أبـــي سمعت أنساً عن النبي

وأخرجه الإمام دسلم أيضاً عن أبي هريرة بنفس اللفظ الدذكور
 نقرب إلي ذراعاً تقربت دنه باعاً"(Y).
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق آخر بسند آخر عن أبي هريــرة

ومن تثرب إلي.. الحديث"((+).
 ظن عبدي بي.. فإن ذكرني.." بل ابتدأ الحديث بقوله: "إذا تقرب عبدي دني شبراً .." ${ }^{\text {. }}$
 هرولة"(0)
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق آخر بسنده عند أبي هريــرة وابتــدأ
 بأسرع"(').
وأخرجه اللترمذي أيضاً قال: حدثا أبو كريب حدثـا ابن نمير وأبــو
معاوية عن الأعمش عن أبي صـالح عن أبي هريرة بنفس اللفظ المختار (V).

محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبــي هريــرة بنفس اللفظ المختار (A).

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) (0) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سنّ ابن ماجة في الأدب ح (Y) }
\end{aligned}
$$



وأخرجه الإمام أحدد أيضاً قال: حدثـا عبد الواحد فال حدثا سـليمان الأعمش قال حدثا أبو صالح قال سمعت أبا هريرة بنفس اللفــظ المختــار ولكنه قال: "ومن جاءني يمشي جئتّه مهرو لأ"(1) (1) وأخرجه أحمد أيضاً قال حدثنا روح وحدثا عبد الملك بــن عمـرو
وحدثتا زهير حدثا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. ولم يذكر :

 ضالته بالفلاذ". وذكر : "و إذا أقبل يمشي أقبلت أهرول"(ب) وأخرجه أحد أيضاً فالل: حدثا يحي عن سليمان التيمي عن أنس عن أبي هريرة قال: "لا يتقرب العبد إلىّ شبراً.. الحديث" ولم يذكر : "أنا عند ظن أن
 الرواية الثانية: رواية أنس بن مالكك
أخر ج حديث أنس البخاري قال: حدثـثا محمد بن عبد الـــرحيم حــــثـا
 الحديث بقوله: "إذا تقرب العبد إلِّ شبر أً" ولم يذكر : "أنا عند ظن عبدي بي..
الحديث"(:).

وأخرجه أحمد أيضاً فال حدثنا عفان حدثا إبر اهيم أبو إسماعيل القناد
 ذراعاً.. الحديث" ولم يذكر : "أنا عند ظن عبي.. الحديث"().

|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |

وأخرجه أحد أيضاً فال: حدثنا حجاج بن هحد حدثنا شــعبة قــال
سمعت فتادة يحدث عن أنس وابتدأ الحديث بقوله: "إذا ثقرب العبد هني شبراً
 وأخرجه أحد أيضاً فال: حدثثا هحد بن جعفر وحدثثا يزيد حـــثا

الحديث" ولم يذكر : "أنا عند ظن عبدي.. الحديث"(٪). وأخرجه أحد أيضاً فال: حدثثا عبد الرزاق أخبرنا هعرر عن قتــادة عن أنس وابتدأ الحديث بقوله: "يا ابن آدم إن ذكرتتي في نفسك ذكرتك فـــــي نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ هن الملائكة أو في مـــلأل خيــر
 الرواية الثالثّة: روايـة أبي ذر
أخرج حديث أبي ذر دسلم قالل: حدثثا أبو بكر بن أبي شــيبة حـــثـا
وكيع، وحدثا أبو كريب حدثثا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر وقال في أول الحديث: "من جاء بالحسنة فلـــه عثـــر أكثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجز اء سيئة مثلها أو أغفر، وهن نترب كني شبر اً.. الحيث" وزاد: "وهن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بـي شيئاً لقيتة بمثلها دغفرة" ولم يذكر : "أنا عند ظن عبدي بي.. الحديث.(٪). وأخرجه ابن داجه أيضاً فالل: حدثنا علي بن هحدن حدثنا وكيع عــن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر بنفس لفظ مسلم السابق بــدون زيادة: "من لقيني بقر اب الأرض خن خلائة.. الحديث"(0).

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سنن ابن ماجة في الأدب ح (1) ( (0) }
\end{aligned}
$$



وأخرجه أحمد أيضاً قال: حدثثا أبو دعاوية حــدثا الأعمــش عــن
المعرور بن سويد عن أبي ذر بنفس لفظ ابن ماجة السابق(") ". وأخرجه أحمد أيضاً فال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عــن يزيد بن نعيم قال: سمعت أبـا ذر وابتدأ الحديث بقوله: "من تثرب إلى الله عز وجل شبر اً.. الحديث" وفيه: "من أقبل على الله عز وجل ماشياً أقبل الله إليه ههرو لا"" وزاد في آخره: "والل أعلى وأجل، والله أعلى وأجل" وجعل الحديث من فول النبي الروايةة الرابعة: رواية أبي سعيد الخدري أخرج حديث أبي سعيد الخدري الإمام أحمد فقال: حدثنا هعاوية حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد وابندأ الحديث بقوله: "من تقـرب إلى الله شبر اً. . الحديث" وفيه: "أتاه الله هرولة" ونم يذكر : "أنا عند ظن عبدي بي . بـي الحديث"(").

## الرو اية الخامسة: رواية رجل من أصحاب الثبي

هكذا ورد مبهـاً عند الإمام أحدد فال: حدثنـا إسحاق بن عيســى بــن الطباع قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم عن واصل الأحدب عن أبي وائـــل عن شريح قال: سمعت رجالا من أصحاب النبي الله تعالىى: "يا ابن ادم قم إليَّ أمشي إليك، وامش إليّ أهرول إليك"(٪). وبعد استعر اض روايات الحديث وما بينها من اختلاف واتفاق وبــين الرو اية المختارة؛ فستكون در اسة الحديث عقدياً من خلال الرو اية المختــارة وهي رواية أبي هريرة لأنها أجمعها وأصحها كما سبق بيانه في أول هـــا
(纟) المسنت ح (.

# حديث "من تقرب إلي" شبراً تقربت منه ذراعاً.." دراسة تحليلية عقدية 

## الثمبحث الثاني: دراسـة متن الحديث ومـا تضمنـه من مسـائل

المطلب الأول: في قولـه:" أنـا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني.."
أولاً: تـعريف الظن في اللغة

الظن شك ويقين، إلا أنه ليس بيقين تدبر، فأما يقين العيان فلا يقال فيه
 الجرجاني: "الظن: هو الاعتقاد الر اجح هـع احتمال النقيض، ويستعدل فــي اليقين والثك. و فيل: الظن: أحد طرفي الثكك بصفة الرجحان"(٪). وقد يطلق

 إلِيْنَا نَا يُرْجَعُونَ ثانياً: معنى الظن في هذا الحديث فال الطيبيي في هعنى هذا الجزء هن الحديث: الظن في الحديث يجوز إجر اؤه على ظلاهره ويكون المعنى أنا أعامله على حسب ظنـه بي وأفعل بـ مـا يتوقعه مني هن خير أو شر، و المراد الحث على تغليب الرجـــاء علــى الخوف وحسن الظن بالله، ويجوز أن يراد بالظن اليقين والمعنى: أنا عنــــ يقينه بي و علمه بأن مصيره إليَّ وحسابه علي، وأن ما فضيت بـه له أو عليه هن خير أو شر لا مرد لـه(٪)
وقال القاضي عياض في تفسير : "أنا عند ظن عبدي بي.." بالغفران له
إذا استغفر، و القبول إذا تاب، والإجابة إذا دعاني، و الكفاية إذا اســتكفاني"(ء) (1)
وقال الأمام النووي: وقيل المراد بـه: الرجاء وتأميل العفو (0).






مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع •r.r.
ثالثّاً: في مـنـى قوله: "وأنا معه إذا ذكرني.."
بدلالة هذا الجزء من الحديث وبأمثاله دن النصوص أثبت أهل السنة
هعية الله سبحانه وتعالى لخلقه، و هذه لا توجب حلو لاً ولا اختلاطا و لا تتافي علو الله تعالىى لأن دعناها بإجماع أهل العلم('): العلم والإحاطـــة، أي أن الله وله تعاللى معنا بعلمه و إحاطنته و هي على نو عين:
الأول: دعية عامة مع الخلق كلهم ويدل على ذلك قوله تعاللى: \}ُهَهُــوَ كَعَكُمْ أَيْنَ كَا كُنْمْ الثثاني: دعية خاصـة بأنبيائه وأوليائه ويدل عليها قوله تعالكى: \}إِذْ يُقُنُ



النصر و الإعانة و التأييد.
و المعية هنا في هذا الحديث من القسم الثاني وهو المعية الخاصة.
وقد و افق غالب شراح الحديث السلف في بيان دعنى المعية الـــواردة
في الحديث فقال ابن حجر في قوله"وأنا معه حين بذكرني": أي بعلمي وهو



 النووي رحمه الله كذلك حيث يقول في بيان معنى قوله"أنا دعك": أي بالرحمة


و الإحاطة(ّ)




$$
\begin{aligned}
& \text { ( ا انظر فتّح الباري } \\
& \text { (Y) انظر شرح النوو ي Y/V (Y) }
\end{aligned}
$$

وقد خالف في صفة المعية طو ائف منها:
1- النجَّارية وكثير من عباد الجهية وصو فيتهه وعو امهـ يقولون إنه بذاته في كل مكان كما يقوله أهل الوحدة، وهم يحتجون بنصـــوص المعيــة
والقرب ويتأولون نصوص العلو والاستو اء(1).

ץ- وزعمت بعض الطو ائف(ץ) أن اله فوق العرش وهو في كل مكان بذاته، وهذا القول - كما ذكر ابن تيمية - دو جود في كلام طائفة من السالمية
 والاستو اء، ونصوص المعية.
وكلا القولين باطلان، وأهل السنة لا يرون تعارضاً بين صفة العلــو و الفو قية، وبين المعية، وقد جاء عن الإمام أحد في قوله تعالىى: \}مَا يكُـون

 والثهادة، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صــفة وســـع كرسيه السموات و الأرض بعلمه"(£) وقد نقل الإجماع غير واحد مــن أهــل العلم كها سبق.

(Y) (Y) (Y) الأشعري أن زهير الأثري وأبو معاذ التومني ينتيان إلى هذا اللر أي انظر مقالات الإسلاميين
.rol/



## مناقثة المخالفين في صفة المـعية:

إذا كانت دعية الله لخلقه لا توجب حلو لاً ولا اختلاطا ولا تتافي علــو الله تعالى كما سبق بيانه؛ فإن هناك طو ائف فسرت دعية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط، و هذا باطل من وجوه(!): الأول: أنه مخالف لإجماع السلف فما فسرها أحد دنهم بذلك بل كانوا مجـعين على خلافة.
الثاني: أنـه منافٍ لعلو الله تعاللى الثابـــت بالكتــاب و الســنـة والعقــل و الفطرة والإجماع، وما كان كنافياً لما ثبت بدليل كان باطلِ بما يثبت بـه ذلك المنافي، وعلى هذا يكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول و الاخــتاطلا باطــل بالكتاب و السنة و العقل و الفطرة و الإجماع.
 الأماكن التي يُنزه الله سبحانه وتعالىى عنها، وإذا تبين بطلان هذا تعــين أن يكون الحق هو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكو ن محيطاً بهـ علماً و قدرة وسمعاً وبصر اً و تدبير اً وسلطاناً و غير ذلك هما تفتضيه ربو بيتة. وقد قال الإمـام ابن تيمية: وليس معنى قوله "و هو معكم" أنـه مخــلط بالخلق فإن هذا لا تو جبه اللغة فهذا القمر آية دن آيــات الله دــن أصـــغر كخلو قاته و هو موضو ع في السماء، وهو هع المسافر أينما كان، وهو سبحانـ فوق العرش رفيب على خلقه مهيمن عليهم هطلع عليهم، إلى غير ذلك دـــن و دعاني ربو بيته(٪)
والعلو و الفو فية و المعية حق على حقيقته لا يناقضل بعضـــهـ بعضـــاً، وذلك أن الله دعنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في فوله


(1) انظر القو اعد المشلى صع\&.

 ولو فرض امتتاع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق؛ لم يلزم أن يكون
 ومعية الله سبحانه لخلقه وردت في أكثر من موضو ع في النصــوص الشر عية و هذا المواضع بينها قر مشتركَ وإن كان يفضل بعضـها بعضـــاً، فمثالٍ دعية الله للنبي عاماً إلا بالفدر المشترك ويبقى تفسر ها الخاص حسب مقتضى النص الوارد. المطلب الثاني: في قولهـ: "ڤإن ذكرني في نفسله ذكرتـه في نفسي، وإن
ذكرني في ملأ.."

أولاً: في مـنى قوله: "فإن ذكرني في نفسله ذكرته في نفسي.."
 تعالى له ذات حقيقة و هو المر اد بقوله تعالى: "في نفسي" ومنها الغيب و وهــو
 [المائدة: 1 1 1 ] أي ما في غيبي، فيجوز أن يكون أيضاً مراد الحديث: أي إليا


والتقديس سر اً ذكرتة بالثو اب والرحمة سرًاً(ب).
والراجح هنا في معنى النفس هو الذات.


 للعبد فقد يذكر الها العبد في الملأ الأعلى كما في حديث مباهـــــاة الله للعبــاد وهي كثيرة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر شرح النووي (Y/ (Y) } \\
& \text { (「) آنظر فتح البازي }
\end{aligned}
$$

مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع
ثانياً: في مـنى ڤولهـ: "وإن ذكرني في ملأ ذكرتـه في ملأ خير منهم.." فال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هعنى هذا الجزءء مــن الحـديث: "أي إن ذكرني في نفسه ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدا، وإن ذكرني جهراً ذكرته بثو اب أطلع عليه الملأ الأعلى"(1). وقيل يحتمل أن المراد بهذا الجهر، وبالأول السرّ، ويحتمل أن المراد

بالأول الذكر حال الوحدة، وههنا الذكر مع الكثرة الثناغلة عنه(٪). ونقل الحافظ ابن حجر عن بعض أهل العلم بدلالة هـــذا الحــديث أن

الذكر الخفي أفضل دن الذكر الجهري()" والمقصود بالملأ هنا هم الملانكة.
المطلب الثثالث في قوله: "وإن تقرب إليَّ شبراً تقربت إليهن ذراعاً.." أولاً: مـددات لغويـة: تعريف الثشبر في الثغة:
الثبر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر بالتفريج المعتاد، والجمــعـع
أشبار، و قال سيبو يه: ولم يجاوزو أبه هذا وهو بالكسرِ (٪). تعريف: البوع في اللغغة.
الباع والبو ع واحد وجمعها أبو اع، وهو مسافة قدر مد اليــدين ومـــا
بينهما دن البدن(0)
(1) ( انظر فتح الباري
(Y) انظر حاشية السندي على سنـن ابن ماجة
(「) انظر فتّح الباري


 $.17 r / 1$

## تعريف: الثهرولة في الثغة:

اللهرولة ضرب دن الإسراع و هو بين المثي والعدو (').
الجمعع بين بعض الألفاظ:
في هذا الجزء من الحديث جاء لفظ "تقربت إليه" الدال علــى صــفـة
القرب، و قد جاء في بعض الروايات بلفظ الدنو كما جاء عند الإمـــام أحمـــد بلفظ "و إن دنوت دني شبر اً دنوت دنك ذر اعاًا... الحديث"(٪).
والقرب و الدنو بدعنى واحد، قال في لسـن العرب: دنا وأدنى ودنى إذا
قرب()
و على هذا ليس بين اللفظين تعارض بل يحمل أحدهما على الآخر. وجاء في بعض روايات الحديث كما عند الإمام أحد "ومن جــاءني
يمشي جئته مهرو لاً(٪)".

والمجيء والإتيان بمعنى واحد، قال فــي لـــــن العــرب: الإتيــن
المجيء، أتيته أتياً وإنياناً جئته(年)
وعلى هذا فيحمل أحد اللفظين على الآخر وكلاهما جاء بـــه الــنص
الشرع
ثانياً: بيان معنى ڤرب الله من المعب
في هذا الجزء من الحديث أن العبد كلما قرب إلى الله بالعمل الصـالح


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) انظر لسان العرب \& }
\end{aligned}
$$

```
    مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع
```

و هذا القرب إنما يكون في الانيا بالأعمال الصـالحة لا في الآخرة يوم ترفـــع الأعمال عن العباد، كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي(")
وقرب العبد من الله إنما يكون بالأعمال الصالحة كما نص ذلك غيــر
واحد من أهل العلم، وليس في هذا خلاف كمـا ذكر الإمام الداردي(؟)، أهــــا قرب الله تعالى من العبد كما في هذا الحديث وأمثاله فيحتمل ثلاثة معان: المعنى الأول: ڤرب الله تعاللى يكون بتقريب العبد إليه فكلما فرب العبد
هنه كان الله تعالّى قريباً دنه بالضرور رة كمن قرب إلى مكة فإنها تكون قريبة منه بالضرورة دون أن يلزم دنها حركة.
المعنى الثاني: قرب الله تعالى بعلمه وقدرته وتدبير ه من جميع خلقه. المعتى الثتالث: قرب الله تعاللى بنفسه.
أمـا المـعنى الأول: فمحل إجماع بين أهل السنة بل هو فول كــل مـــن يثبت أن الله فوق العرش، فقد فال الإمـام الدارمي: "من آمن بـــأن الله فــوق عرشه فوق سماو اته علم يقيناً أن رأس الجبل أقرب إلى الله من أســـفله وأن السماء السابعة أفرب إلى عرش الله تعالى من السماء السادسة، والسادســة أقرب إليه من الخامسة ثم كذلك إلى الأرض.
وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد لا يبعد عنه شيء من خلقه، وبعض الخلق أفرب من بعض على نحو ما فسرنا دن أمر الســــو ات والأرض، وكذللك فرب الملائكة من الله، فحملة العرش أفرب إليه من السماء السأبعة، وقرب الهه إلى جميع ذلك واحد و هذا دعقول هفهوم إلا عند هــن لا يؤمن أن فوق العرش إله"().

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) آنظر كلام الإمام الألارمي السابق. }
\end{aligned}
$$

وقال ابن تيمية: "وقزبه من قلب اللاعي له دعنى متفق عليه بين أهل
 المتفق عليه عندهم: يكون بتقريبه قلب الداعي إليه، كما يقرب إليــــه فلَـبـ


 يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب من مكة قربت منه مكة""(").
 وقدرته، فهذا أيضاً محل إجماع من أهل السنة وكثير من الطو ائف.



 الر افضة والمعتزلة و غير هم"(٪).
وأمـا المتنى الثالث: وهو كون المر المر اد بقربه: فربه بنفسه: ومعنى ذلك أن الهُ يقرب بنفسه، و هذا لا يمتتع لا عقلا ولا لا شــر عاً،





$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) وهو المعنى الثالث وسيأتي قريباً. } \\
& \text { (Y) (Y) أخرجه مسلم في الصـلة ح (Y (Y) } \\
& \text { (r) شرح حديث النزول (Y) (Y) } \\
& \text { ( ) ( ) مجموع الفتاوى }
\end{aligned}
$$

```
    مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع
```





قريبة منهم، فيكون تد أخبر عن قرب ذاته وقرب ثوابه هن المحسنين"(Y)

النصوص التي ورد فيها القرب و إنما ينظر إلى النص الوارد فيعمل علــى المعنى الأي دل عليه بأحد المعاني الثلاثة.

القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه، بل يبقى هذا من الأمور الجائزة وينظر في النص الوارد فإن دل على هذا حمل عليه، وإن دل على هذا حمل عليه" (").
وعلى هذا لا يوصف الش بالقرب على وجه الإطلاق و ود فال ابن القيم
 ولا في السنة أن اله قريب من كل أحد، وأنه ثريب من الكافر وإنما جاءت خاصة"(٪).
وكلام ابن القيم لا ينفي المعنى العام بل ينفي أن يكــو


 العامة.

(Y) (Y) مختصر الصـو اعق المرسلة (


وأما القرب المذكور في القر آن و السنة؛ فقرب خـــاص مـــن عابديـــه وسائليه وداعيه و هو ثمرة التعبد باسمه الباطن قال تعالىى : \}ُوِّذَا سَألَّكَ عِبَادِي
 عن النبي

قرب خاص غير قرب الإحاطة و البطون"(٪). تثالثّاً مناقثشة المخالفين في معنى صفة القرب:
إذا كان إثبات أهل السنة لصفة القرب كما سبق بيانه؛ فإنه فد خـــالف ذلك كثير من شر"اح هذا الحديث و غير هم دمن تأثر بعلم الكـــلام، وســبـ الخلاف فيها هو إثبات دعنى الحركة، فإن المتكلمين لا يعرفون من هعنـى الحركة إلا حركة الأجسام المكانية وهو انتقال الجسم دن مكان إلــى مكـــان بحيث يكون قد فر غ دن الحيز الأول واشتغل بالثاني هع أن الحركـــة لهــا هعاني عدة وليست خاصة بالأجسام فتد يقال جاءت الحمى وجـــاء الثنـــتاء وجاءت العافية و غير ها(ّ). مع أن لفظ الجسم والحر كة لفظ مجمل لا يثبـــت بإطلاق و لا ينفى بإطلاق.
فقد أول الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الصفة بأن المقصود بةــرب
 بطال(£)، وأيضاً الإمام النووي رحمه الله فقد قال بأن المراد بالقرب: التوفيق والإعانة(*)، و نقل عنه ذلك شارح الترمذي(٪).

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



وقد اعتمد ابن حجر على نفي هذه الصفة على نفي الحركـــة حيــث
يقول: "معتقد سلف الأمة و علماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركــة
والتحول و الحلول ليس كمثله شيء"(1).

وقد جعل الحافظ ابن حجر الصفات الفعلية - كالقرب - غير قائمة بـه
سبحانه وخالف السلف حيث جرى على نفي مدلول الألفاظ التي لم ترد فـــي الشر ع لا نفياً ولا إثباتا، ونفاها نفياً مطلقاً هن غير استفصـال(). و وعلوم أن طريقة أهل السنة الاستفصال كما هو هعروف.
وسبب خطأ هؤ لاء قياسهم على المخلوق، وإلا فليس هناك مانع من أن
يتقرب الرب إلى عبده هع علو ه، وأن يأتنيه كيف شاء بدون كيفية، كما أنــــــ ينزل إلى السماء الدنيا وإن كان دستو ياً على العرش، وكما أن الروح نتحرك وهي لم تغادر البدن فكذلك قربه تعالى من العبد ولهذا نظائر كثيرة. رابعاً: الصفات الواردة في هذه الجملة من الحديث مع منـاقثة المخـــالثين
أ ـ صفة الثهرولة:

جاء في هذا الحديث:"وإن أتاني يمشثي أتيته هرولة" ويدل هذا الجــز \& من الحديث على إثبات صفة الهرولة وهي صفة فعل دتعلقـــة بشثــيئة الل وقدرته بالا كيف تليق بالله جل وعلا.
و على طريقة أهل السنة المعروفة في إثبات الصفات الفعلية فقد أثبتهها أهل السنة والجماعة على حفيتتها؛ فقال القاسمي بعد ذكر هذا الحديث دثبتاً الهرولة: وإذا علمنا ذلك وضح الحق من غير دقة غهوض ولا تعارض بين
(1) فتح الباري
(Y) (Y) انظر منهج الحافظ ابن حجر في العقبدة

النصوص ولم يجب التأويل(')، وقال أبو إسماعيل الهروي: باب الهرولة له عز وجل ثم ساق حديث أبي هريرة(٪). وأثنتهها كباقي الصفات الاختيارية الإمام ابن تيمية رحمه الله كما جاء بها الحديث()
مع أن بعض المنتسبين للسلف رأى أنـه لما كانت الأعمال الصـالحة لا تستلزم كلها المشي بل منها هـا قد يكون بالقلب فحسب كما ذكر ذلـــك غيــر واحد من أهل العلم، وأطلق الله عليها في هذا الحديث أنها دشي وحركة كما جاء في الحديث "وإن نترب إليّ بشير تثربت إليه ذر اعاً.. وإن أتاني يمشي
 المقصود بها الهرولة الحقيقية؛ بل المقصود بها سرعة قبول الله تعاللى و إقباله على عبده المتقرب إليه. ودمن ذكر هذا الر أي الثيخ محدد بن عثيمين رحمه الله، وقال إن هذا - الر أي له حظ من النظر، والقول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف رئ أي إثبات هرولة حفيقية ــ فقال رحمه الله: "وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته هرولـ، يراد بـه سرعة قبول الله تعــالىى و إقباله علىى عبده المتقرب إليه المتو جه بقلبه وجو ارحـــه، وأن كجـــهـاز اة الله للعامل له أكمل من عمل العامل، وعلل ها ذهب إليه بأن الله تعـــالـى فــال:
 للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعاللى بالمشي فقط؛ بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهــاد فـــي ســبيل الله ونحو ها، وتارة بالركوع والسجود ونحو هما، وقد ثبت عن اللنبي مـا يكون العبد من ربه و هو ساجد، بل قد يكون الثقرب إلى الله تعالى وطلب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر إيثار الحق على الخلق ص؛ ؛ !. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) انظر العقيدة الأصفهانية }
\end{aligned}
$$



الوصول إليه و العبد مضطبع على جنبه كما فالل الهَ تعالى: ا(لآلِينَ يَــذْرُوُونَ
 حصين: "صل فائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب"(1). فإذا كان كذللك صـار المراد بالحديث بيان مجاز اة اله تعالى العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئًا جازاه اله نـعــالى
 المفهومة من سياقه.
وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الثر عية لم يكن تفسيره به خروجا
عن ظاهرة ولا تأويلاً كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة لهم عـــى أهــلـ السنة وله الحمد.
وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهــر وأسلم وأليق بدذهب السلف.
 الوصول إليه لا يختص بالمثي؛ بأن الحديث خرج بخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تغتتر إلى المثي لتوقفهـا عليه بكونـ
 والش تعالى أعلم"(「).
و هذا القول ليس مخالفة ولا تأويلاً بدون دليل، بل بقرينـــة شـــر عية خلافاً للمتكالمين الذين صرفوا اللفظ عن ظاهرة بحجة عقلية. اللنخالفون في صفة الهروولة:
إذا كان إثبات صفة الهرولة له تعالى كما مر في مذهب السلف؛ فإن كثيراً من المتكلمين قد أولّ هذه الصفة وبين أن المقصود بالهررولة المبالغـــة

في إظهار الإقبال والرضي و الإنعام(")، وقد غالى بعضهم في القطع بتأو يلها فقال ابن جماعة: "لا يشكك عاقل و لا يرتاب أن ظلاهر ذللك غير مراد ومـــن خالجه عقله بخلاف ها قلنا فغير مستحق لخطاب أو رد جواب"(٪). و قد نحا نحو دا سبق بعض شر"اح الحديث فقد قال النووي بعد ذكــر هذا الحديث: "هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إر ادة ظاهره، وقد سبق الكلام في أحاديث الصفات مرات ومعناه: من ثقــرب إلــيّ بطـــاعتي تقربت إليه برحنتي وبالتوفيق والإعانة وإن زاد زدت، فإن أنــانـي يمشـــي
 أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود، والكــر اد أن جــز اءه يكون تضعيفه على حسب نقربه"()، و قد نقل الحافظ ابن حجر كلام النووي هذا دفر اً له، ونقل عن ابن بطال أيضاً تأو يل هذه الصفة(؛) وسبب تأويل هذه الصفة هي نفس شبه المتكلمين في نفـــي الصــفـات الفعلية له نعالىى، و هذا منهم قصور في فهم المعنى اللائق بـه سبحانه وتعالثى
 والمجاز فحملها على الحقيقة يتضضي قطع المسافات وتداني الأجسام وذلـــك في حقه تعاللى محال، فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كــلام العرب"(0).
ولكن هذا التصور لمعنى الحركة والانتقال قاصر، فهم لا يعرفون من الحركة إلا حركة الأجسام هع أن الحركة قد تكون للجسم ولغير الجسم كــــا يقال جاء الليل وجاء البرد وأتى المرض وذهبت العافية وغير هــا، ورا لا أدل على ذلك من حركة الروح فالروح نتحرك وتصـعد وهي لم تخـــادر بــدنها،






```
    مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع
```

فصفة الهرولة ثابتة له تعالى وإن كان مستوياً على عرشه ليس كمتله شيء، و هذه الصفة متعلقة بمشيئة اله تعالى وقدرته فهي كمالل في وقتّها وحينهــا، أما قبل حدوثها، فهي عدم ليست بكمال ولا نقص. ب - صفة الإتيان:
ورد في بعض روايات الحديث "أتيتك هرولة.."
وجاء في بعض روايات الحديث كما عن الإمام أحمد "ومن جــاءني
يمشي جئته مهرو لاًّ"(1)
واللجيء والإتيان بمعنى واحد، قال في لسان العرب:"الإتيان المجيء أتيته أتياً وإتياناً جئتّه"(Y) وعلى هذا فيحمل أحد اللفظين على الآخر وكلاهما جاء به النص الشنرعي. وصفة الاتيان ثابته بهذا الحــديث وبغيـره فقــــد فـــال الهُ تعــالى:
 يثبتها أهل السنة على حقفتيتها كما يليق بجلال الهُ وقـر ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكيف إتياناً كما يشاء ويختار سبحانه. المخالفون في صفة الإنيان:
خالف أهل الكلام فتأولوا صفة بالإنتيان بناءً على أن كل ملا ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى مكان فهو محدود دتتاه فيكون مختصاً بدقدار دعــين

وذلك على الإله القديم دحال(")، وقالوا بأن المر اد الإتيان: إتيان أمره(گ). ولاشكك أن هذا التأويل فاسد والقاعدة التي بنوا عليها هذا التأويل قاعدة غير صحيحة، ويقال في رد هذا التأويل كما فيل في من تأولّ صفة الهروولة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (؟) انظر أسماس النتقيس صهص. }
\end{aligned}
$$

## حديث "من تقرب إليّ شبراً تقربت منه ذراعاً.." دراسة تحليلية عقدية

ج ـ صفة المشي:
جاء في بعض روايات الحديث "ابن آدم قم إليّ أمشي إليك وأمش إلي"
أهرول إليك"(())

وبدلالة هذا الحديث تثبت صفة المشي لله تعالى، ومنهج أهل السنة في



الإسر اع في الـشي.
المخالفون في صفة المثي:
وقد تأول من نحا نحو أهل الكلام من شرّاح الحديث هذه الصنة الصنة فقال صاحب فيض القدير حول هذه الصفة: "فال بعض العارفين هذا وأثنباهه إن خطر ببالك أو تصور في خيالك أن ذلك مشي جارحة فأنت هالــكـ، فإنـــهـ
 بالرحمة""(Y).
وهذا التأويل مخالف لما عليه سلف الأمــة مــن الإيمــنـن بمعــاني النصوص على ظاهر ها فلا يمنع أن يتقرب اله إلى العبد بالرحمة والمغفرة، وأن يثبت له فعل المثي حقيقة ولكنه هشي ليس كمثي المخلوقين فالدُ ليس كـتله شي.

## الخاتمة

وبعد هذا العرض الموجز لمسائل حديث أبي هريرة في إثبات صــفة
القرب له سبحانه وتعالى؛ اختّ هذا البحث بأهم النتائج و وهي كالثاللي: -هذا الحديث أصل عظيم في الحث على اللتقرب إلــى اله بشـــتى أنــــــــاع
 دعوة من رب العالمين للمسار عة في العطل و القربة. -حديث أبي هريرة حديث صحيح وقد كثر رواته وتضافرت كتب الحـديث على إخر اجه.
-له سبحانه وتعالى مع خلقه معية لا توجب حلو لاً ولا اختلاطاً بإجماع أهل العلم وهي على نو عين:
ممعية عامة مع الخلق كلهم.
ممعية خاصة بأنبيائه وأوليائه.
 الانيا.

هقرب الهَ تعالى من العبد له ثلاثة معان:
O أن قرب الهـ تعالىى يكون بنتريب العبد إليه، فكلما قرب العبد منه كان كان الهـ تعالى قريباً منه بالضرورة كمن قر دون أن يلزم منها حركة و هذا المعنى محل إجماع بين أهل السنة وكثير من الطوائف.
○ أن المر اد بقرب الهّ تعالىى قربه بعلمه وقدرته، و هذا أيضاً محل إجهـاع ع من أهل السنة وكثير من الطوائف.
 ينفي فيام الصفات الاختيارية به سبحانه.
-أولّ كثير من المخالفين هذا القرب بناءً على نفيهم للحركة لهُ تعالى و أنه لا لا
 ولغير الجسم، مع أن الشّ لا يقال عنه: هو جسم ولا غير جسم.

## حديث "من تقرب إليَ شبراً تقربت منه ذراعاً.." دراسة تحليلية عقدية

-ورد في هذا الحديث صفة الهرولة والإتيان والمثي وهي هــن الصــفات الاختيارية الثابتة له تعالى بدلالة هذا الحديث و غير ه، وتثبت هذه الصفات ونات ونا على حقيتتها بدون تأويل ولا تكييف ولا تعطيل و لا تمثيل و عامة السلف على هذا.
هفسر بعض المتبعين للسلف الهرولة في الحديث بأنها سر عة قبول الش تعالى وإقباله على عبده وذلك بدلالة قوله في الحديث "ومن أتاني يمشي" مع أن بعض العبادات ليس فيها مشي، وهذا ليس صرفاً للفظ عن ظاهرة لوه

القرينة الشر عية.

مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع

## 

-إثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى اللـذهب الحــق مــن أصــول اللتوحيد، محد بن إبراهيم القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعــة الثانية، 19Av
-أساس اللتقيس في علم الكالم، فخر الدين الرازي، مؤسسة الكتب التقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 10 §اهــ
 الثانية، ا
-إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض، تحقيق: يحيى إسماعيل،

 والمنتشابهات، مرعي بن يوسف الكرمي، تحقيــق: شـــعيب الأرنــاؤوط،


 -الأسماء والصفات، الليهقي، عماد الدين أحمد حيدر، دار الكتاب العربـــي،

-التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية بيروت، لبنــان، الطبعة الأولىى
 عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهر لطباعـــة المصــــف الثـــريف، اللدينة اللنورة، 17 § اهــه، بدون رقم الطبعة. -الثريعة، محد بن الحسين الآجري، تحقيق: عبد الهُ الآميجي، دار الوطن،

-العقيدة الوسطية، ابن تيمية، ضمن مجهـو ع الفتـــوى، جهــع وترتيـبـ عبد الرحمن بن قاسم، مجهع الملك فهر لطباعـــة المصـــعـف الثـــريف، المدينة المنور ة، 17 ٪ اهـــه، بدون رقم الطبعة.
-القاموس المحيط، محد بن يعقوب الفيروز أبادي، بدون بقية المعلو مات. -القو اعد المثلمى في صفات الله وأسمائه الحســنى، ابــن عثيمــين، مكتبـــة المعارف، الرياض، 0 ه ؛ اهــه، بدون رقم الطبعة. -المصباح المنير، أحمد بن هحد الفيو مـ، المكتبة العلمية، بيروت، بــدون رقم الطبعة ولا تاريخها.
 كيلني، دار المعرفة، بيروت، r ب. اهـــ، بدون رفم الطبعة. -النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الاثير، تحفيق: طاهر أحمد الزاوي

-إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، محمد بن جماعـــة، تحقيـق:
 صبدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، الناشر: نزار دصطفى الباز، هكة، الطبعة

صتحفة الأحوذي، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، دار الكتب العلميــة،

-حاشنية السندي على ابن دلجه، تحقيق: خليل مأمون شيما، دار المعرفــــة، ببيروت، الطبعة الأولى، 17 151 17 هــ
Фثرح العقيدة الأصفهانية، ابن تيمية، تحقيق: سعيد بن نصر بــن محمــــ،
 ثثرح العقيدة الطحاوية، علي بن أبي العز الحنفي، تحفيق: عبد الله التركي وتعقيب الارناؤوط، مؤسسة الرسالثة، بيروت، الطبعة الثالثة، Y Y ثشرح النووي على صحيح دسلم، يحى بن شــرف النــووري، دار إحيــاء


```
مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع
```

هثر ح حديث النزول ابن تيمية، تحقيق: محمد الخهـيس،، دار العاصـــــة،
الرياض، الطبعة الأولى، ؟1
-طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن قيم الجوزية، يوسف علي بــديوي،


 رقم الطبعة.
-غريب الحديث، إبر اهيم الحربي، تحقيق: سليمان العايد، جامعة أم القــرى مكة، الطبعة الأولى، 0.
 فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، بدون رقم الطبعة.
هفيض القير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، دصر، الطبعة الأولى،
فلسان العرب، دار صادر، بيروت، بدون رقم الطبعة ولا تاريخها.
 اللـلك فهر لطباعة اللصحف الشريف، الدينة اللمنورة، 17 ؛ اهـه، بدون
رقم الطبعة.
-المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة، الأولىى،
.


-مختار الصحاح، محمد ابن بكر الرازي، تحقيق: دحمد خاطر، مكتبة لبنان

حديث "من تقرب إليّ شبراً تقربت منه ذراعاً.." دراسة تحليلية عقدية
-مختصر الصواعق المرسلة على الجهية والمعطلة، ابن قـيم الجوزيــة، بدون بقية المعلومات.
-صسند أحدد، الإمام أحمد، تحفيق: شعيب الأرناؤوط وآخــرون، مؤسســـة

-مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية،
.
 إسحاق كندو، مكتبة الرشيد، الرياض، الطبعة الأولم، 9 اء اهــــ -نقض الإمام عثمان بن سعيد الاارمي على المريسي الجهمي العنيد، عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق: رشيد حسين الألمعي، مكتبة الرشد، الرياض،


مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع

