**بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة الثانية عشرة في موضوع (الوتر) من اسماء الله الحسنى وصفاته وهي بعنوان :**

**من آثار الإيمان باسم الله “الوتر”:**

**3- وقد وردت عن السلف آثار في ذلك : فقال مجاهد في قوله تعالى ( وَالشَّفْعِ وَالوَتْرِ ) [ الفجر : 3] : كل خلق الله شفع : السماء والأرض ، والبر والخير ، والجن والإنس ، والشمس والقمر . والله الوتر وحده . وفي روايته عنه قال : الخلق كله شفع ووتر ، أقسم بالخلق . وعن الحسن قال : الخلق كله شفع ، ( والشفع والوتر ) قال : كان أبي يقول كل شيء خلق الله شفع ووتر ، فأقسم بما خلق ، وأقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون . قال ابن جرير : وقال آخرون : بل ذلك الصلاة المكتوبة ، منها الشفع كصلاة الفجر والظهر ، ومنها الوتر : كصلاة المغرب . ذكر من قال ذلك . وذكر آثارا منها : عن قتادة قوله : ( والشفع والوتر ) : إن من الصلاة شفعا وإن منها وترا . ثم قال ابن جرير مرجحا : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر ، ولم يخصص نوعا من الشفع ، ولا من الوتر دون نوع ، بخبر ولا عقل ، وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل أنه داخل في قسمه هذا ، لعموم قسمه بذلك .**

**[ إسلام اون لاين - العقيدة - من كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للدكتور محمد بن حمد الحمود النجدي - من آثار الإيمان باسم الله “الوتر” ]**

 **إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.**