تقرير عن

توحيد الألوهية لغة واصطلاحاً

اسم الطالب :

........................

الصف : العاشر

تعريف توحيد الألوهية :

توحيد الألوهية: إفراد الله جل وعلا بالتعبد في جميع أنواع العبادات ، ويعبر بعض أهل العلم بالعبادة بدل التعبد، ولا فرق، إذ مراده بالعبادة معناها المصدري وهو التعبد. والتعبد له ركنان وشرطان لصحته، أما الركنان: فغاية الخضوع والتذلل لله، وكمال المحبة له. وأما الشرطان: فمعرفة المعبود – وهو الله سبحانه وتعالى -، ومعرفة دينه الشرعي الجزائي، والمقصود بالعبادات: ما يتعبد به لله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولها شرطان: المتابعة فيها – أي أن تكون وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والصدق والإخلاص لله جل وعلا فيها

أنواع العبادة في الإسلام :

للعبادة في الإسلام ثلاثة أنواعٍ؛ أولها: العبادات القلبية، ويدخل فيها حبّ الله -تعالى-، والخوف منه، ورجاؤه، والرغبة به، والرهبة منه، والخشوع إليه، والتوكّل عليه، والإنابة إليه، وثانيها: العبادات اللسانية التي يؤدّيها العبد بنية التقرّب من الله -سبحانه-؛ كالشهادتين، والدعاء، والحمْد والثناء، وتلاوة القرآن، والنصيحة، والأمر بالمعروف والخير، والنهي عن المنكر والفواحش، وثالثها: العبادات البدنية؛ كالصلاة، والحجّ، والجهاد، والنذر، وغيره

حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك

أدلة توحيد الألوهية في الكتاب والسنة :

الأدلة من الكتاب :

فمن تلك الأدلة من الكتاب والسنة على وجود إفراد الله بالعبادة قوله \_ تعالى \_:[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ](البقرة: 21).

وقوله:[فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ](هود:123).

وقوله:[فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ](قريش:3).

وقوله:[وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً](النساء: 36). وقوله:[قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً](الأنعام: 151)، وقوله:[وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ](الإسراء: 23)، وقوله:[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ](الذاريات: 56)، وقوله:[وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً](الإسراء: 39)، وقوله:[إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نسْتَعِينُ](الفاتحة: 5)، وقوله:[وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ] (الأنبياء: 25)، وقوله:[وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ] (النحل:36

معنى لا اله الا الله

معناها : لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له

ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلا إلى الله

الأدلة من السنة :

ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذ قال: كنت رديف النبي " على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ .

قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً قلت: أفلا أبشر الناس؟

قال: لا تبشرهم فيتكلوا

شروط لا إله إلا الله

اليقين المنافي للشك

العلم المنافي للجهل

القبول المنافي للرد

الصدق المنافي للكذب

الإخلاص المنافي للشرك

الحب المنافي للبغض

الانقياد المنافي للشرك