الإيمان بالملائكة

عليهم السلام

صفاتهم ـ أصنافهم ـ وظائفهم ـ مواقفهم

ومعه بحث حول عالم الجن

بقلم

العلامة الكبير والعارف الشهير

الإمام المفسر المحدث الشيخ

عبد الله سراج الدين

الفهرس

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 3 | المقدمة، وفيها: بيان الحكم من الإيمان بالملائكة عليهم السلام |
| 10 | وجوب الإيمان بالملائكة عليهم السلام |
| 19 | حقيقة الملائكة عليهم السلام |
| 23 | تمثلات الملائكة، وفيه: مجيء الملائكة ضيوفاً إلى سيدنا إبراهيم وإكرامه لهم من وجوه عديدة |
| 26 | * تمثلات جبريل عليه السلام حسب المناسبات |
|  | عالم المثال |
| 32 | * حكم الجسم المثالي، والأدلة عليه، وبحث حول مجيء ملك الموت إلى سيدنا موسى لقبض روحه |
| 36 | * تمثلات المعاني بصور مثالية، وفيه: تمثل القرآن، والرحم |
| 40 | * تمثلات الأعمال في عالم القبر وما وراءه من عوالم الآخرة |
| 43 | * تمثلات الأقوال: التسبيح، والتحميد، وقراءة القرآن |
| 46 | * تمثلات الأموال: تمثل المال الذي لم تؤدَّ زكاته |
| 48 | * تمثلات أيام الدنيا يوم القيامة |
| 49 | عبادة الملائكة وخشيتهم من الله تعالى |
| 50 | صلاة الملائكة لله تعالى |
| 52 | خوف الملائكة من الله تعالى، وفيه، شرح أسباب الخوف |
| 56 | تكريم الله تعالى للملائكة، وذكره لهم في مناصب العز والشرف |
| 59 | رؤساء الملائكة عليهم السلام |
| 61 | جبريل:   * صفاته: رسول، كريم، ذو قوة، مكين، مطاع، أمين، روح القدس |
| 66 | * من وظائفه: تنزله بالشرائع على الرسل عليهم الصلاة والسلام |
| 69 | * تأييد الله تعالى رسله بجبريل عليهم الصلاة والسلام |
| 71 | * كفاية الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام شر المستهزئين بواسطة جبريل |
| 73 | * تأييده تعالى أنصار الرسول بجبريل |
| 74 | * تحبيب الله تعالى جبريل بأحبابه المؤمنين الصالحين |
| 75 | * تهديده تعالى المعاندين لرسله بواسطة جبريل |
| 76 | * أخذه سبحانه بالعقوبات لتاركي الشرائع بواسطة جبريل |
| 82 | * القوى الملكية والعظمة الجبريلية |
| 86 | * خشية جبريل من الله تعالى |
| 87 | * تلقي جبريل الوحي عن الله واستغراق الملائكة من هيبة الوحي |
| 88 | * إكرام رسول الله لجبريل |
| 89 | إسرافيل عليه السلام وبعض وظائفه |
| 95 | حول ميكائيل عليه السلام |
| 97 | حملة العرش المجيد: عددهم، عظمتهم، هيبتهم، وظائفهم |
| 107 | الملأ الأعلى، الندي الأعلى، الرفيق الأعلى |
| 113 | الكروبيون |
| 114 | المهيَّمون |
| 115 | مقام مَن عنده |
| 117 | خزنة الجنة، ورئيسهم رضوان، وبيان لم سمي "رضواناً" |
| 122 | خزنة النار، ورئيسهم مالك، وصفاتهم |
| 127 | أصناف الملائكة عليهم السلام |
| 131 | مواقف الملائكة من الإنسان بالنسبة لأموره التكوينية أو الدينية : |
| 131 | الموكلون بتطوير النطفة، ونفخ الروح فيها |
| 132 | * تعداد وشرح الكتابات الإلهية المشتملة على جميع الأقوال والأعمال |
| 137 ت | * شرح حديث "فحج آدم موسى" |
| 139ت | * بيان مطول أن كتابة المقادير على الإنسان لا تنفي اختياره لأفعاله |
| 141 | الملائكة الموكلون بكتابة جميع أقوال بني آدم وأفعاله، وهل يكتبون على الإنسان كلامه المباح |
| 146 | * اطلاع الملائكة الكاتبين على ما في قلوب بني آدم، وماذا يعملون بعد موت الموكلين به |
| 153 | * بيان الحكم في كتابة أعمال بني آدم |
| 161 | الموكلون بحفظ بني آدم من المضار، بإذن الله تعالى |
| 163 | القرين من الملائكة يدل ابن آدم على الخير |
| 164 | ملائكة اللمَّة بابن آدم، وفيه: أقسام الخواطر التي ترد على القلوب وشرحها |
| 169 | حضور الملائكة مجالس العبادات |
| 169 | * شهودهم يوم الجمعة، وصلاته، والصلاة، والمصلي، ومجالس: الذكر والقرآن والصلاة على النبي |
| 177 | * إكرامهم للذاكرين الله والتالين للقرآن، وتنزلهم بالسكينة على قارئه. |
| 182 | * حفّهم طالب العلم، ووضعهم له أجنحتهم، وشرح هذا الوضع. |
| 186 ت | * كلمة مسهبة في إكرام الله لأولى العلم، وبيان ما هو العلم النافع |
| 188 | * بيان من تصلي عليه الملائكة |
| 192 | * دنو الملائكة ممن رقت قلوبهم بالوعظ والتذكير، ومن أماكن القرآن، ومن الذاكرين والمذكرين |
| 201 | * تنبيه الشيخ الأكبر رضي الله عنه للواعظ أن يتحرى الصحة في تذكيره ووعظه |
| 203 | * ولاء الملائكة وتنزلهم على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا |
| 208 | * ما تتأذى منه الملائكة وما تنفر منه |
| 211 | * من تلعنه الملائكة |
| 213 | ملائكة التوفية ، وفيه: حديث البراء في إكرامهم الروح الطيبة، وإهانتهم الروح الخبيثة |
| 221 | ملائكة السؤال في القبر، وعمَّ يكون السؤال |
| 226 | مواقف الملائكة ووظائفهم المنوطة بالأكوان المحيطة بالإنسان، الموكلون بالجبال، وبالسحب يسوقونها حيث يؤمرون وبالرّياح |
| 229 | عصمة الملائكة من المعصية |
| 232 | * بيان أن لا ذنب منهم في قولهم "أتجعل فيها من يفسد فيها" |
| 235 | * شرح قصة هاروت وماروت، وبيان أنه ليس فيها ما يخل بعصمة الملائكة وبه يتم الكلام عن الإيمان بالملائكة عليهم السلام |
|  | حول عالم الجن |
| 240 | إثبات الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لعالم الجن |
| 241 | خلق الجن، وفيه: مادتهم الخلقية، وبيان أنه ليس إبليس أباً أولاً للجن |
| 243 | صفاتهم الخلقية، وتعريفهم، وشرح التعريف |
| 246 | إخباره تعالى عن قوة الجن |
| 250 | مطالبة الجن بالتكاليف الشرعية، مع تفصيل الأدلة القرآنية على ذلك |
| 257 | بلوغ دعوة الرسل لعالم الجن، وهل في الجن نبي مرسل إليهم منهم |
| 260 | بلوغ دعوة نبينا لعالم الجن والأدلة على ذلك |
| 264 | أصناف الجن وافتراقهم على طرائق، وفيه الأدلة على أن إبليس من الجن لا من الملائكة |
| 267 | موقف الشيطان من الإنسان، وفيه: وجوه عداوة الشيطان للإنسان |
| 270 | تعداد جملة موجزة مما يحفظ الإنسان من الشيطان، كالتعوذ، والتسمية وتعويذات نبوية نافعة جامعة |
| 279 | مصير عالم الجن يوم القيامة، وبيان أن النار تؤلمهم، وإن كانوا قد خلقوا منها |
| 280 | الجماهير من العلماء على أنّ مؤمني الجن في الجنة، وأدلة ذلك |