**بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة**

**الواحدة والثلاثون بعد المائة في موضوع (السيد) وهي بعنوان :**

**\*شرح اسم الرب والذي من معانيه ( السيد ) :**

**واللَّه جل وعلا هو السيد الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم.. فالسؤدد كله حقيقة للَّه والخلق كلهم عبيده وهذا لا يُنافي السِّيادة الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية فسيادة الخالق تبارك وتعالى ليست**

**كسيادة المخلوق الضعيف.**

 **فهو السيد الذي قد كُمل في سؤدده والعليم الذي قد كمل في علمه والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كَمُلَ في جبروته والشريف الذي قد كمُلَ في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو اللَّه هذه صفته لا تنبغي إلا له، وليس له كفء، وليس كمثله شيء، سبحان اللَّه الواحد القهار.**

 **قال العلامة ابن القيم رحمه الله : السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى : المالك والمولى والرب لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق والله سبحانه وتعالى أعلم وقال الإمام ابن القيم أيضًا في نونيته : وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف من كل الوجو ه كماله ما فيه من نقصان**

 **ثانيا : من أسمائه جل جلاله ( الرب ): ‏(الرب) من أسماء الله –عز وجل- الحسنى التي يدعى بها، ويمجد بها، ويقدس بها. ‏جاء هذا الاسم الكريم**

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