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

**يحب الله الوتر:**

**وبما أن الله يحب صلاة الوتر، فالذي يحب الله يحرص عليها، قال عليه الصلاة والسلام : (إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ) ، قال ابن القيم رحمه الله : وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم. [ إمام المسجد – ماذا يحب الله ]**

**تعريف القرآن الكريم المتواتر :**

 **القرآن الكريم هو : كلام الله لفظا و معنى ، المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بواسطة جبريل عليه السلام، المعجز في لفظه، المتعبد بتلاوته ، المنقول لنا بالتواتر، المتحدي بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس.**

**كلام الله : فخرج بذلك كلام البشر، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي أيضا.**

**كلام الله لفظا ومعنى : فلو ترجمت معانيه إلى لغات أخرى لا يكون الحاصل قرآنا، لأنه بقي المعنى (وإن عجزت أي ترجمة على الإحاطة بالمعاني كلها) ولكن ذهب اللفظ، والقرآن هو اللفظ والمعنى معا.**

**المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يخرج بذلك ما نزل على غيره من الأنبياء من**

**كلام الله، كالتوراة والإنجيل والزبور. بواسطة جبريل عليه السلام: إثبات أن الملك المختص بالوحي هو جبريل عليه السلام. المعجز في لفظه : فهو معجز بمجمله، ومعجز بأقصرسورة منه، ووجوه إعجازه عديدة ومتنوعة.**

**المتعبد بتلاوته : أي المأمور بقراءته على وجه العبادة. المنقول لنا بالتواتر : أي نقله جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم، من أول السند إلى منتهاه، وكان مستندهم الحس (أي السمع المباشر).**

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