التعريفات الإيمانية

من تفسير ابن سعدي

**د. طالب بن عمر الكثيري**

**talebkh.net**

**- حرف الألف -**

1. **الإحسان إلى المخلوقين :** هو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، ومنه الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، ومنه القول بالمعروف، وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه، الذي فيه سرور المسلم، والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئاً، وغير ذلك من أقوال المعروف، ومنه النفقة الصادرة عن نية صالحة، ولم يتبعها المنفق منًا ولا أذى.
2. **الإثم :** هو التعمد للخطأ، وهو جميع المعاصي التي تُؤثِم العبد؛ من الأشياء المتعلقة بحقوق الله، وحقوق عباده.
3. **الأحبار :** هم العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم، وترمق آثارهم، ولهم لسان الصدق بين أممهم.
4. **الإحسان :** هو أن تحسن في الشرائع الظاهرة والباطنة؛ بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
5. **الآخرة:** هي اسمٌ لما يكون بعد الموت.
6. **الإخلاص :** هو تخليص القصد لله تعالى؛ في جميع العبادات الواجبة والمستحبة، من حقوق الله وحقوق عباده، وهو أن يقصد العبد وجه الله وحده في الأعمال.
7. **الاستعانة :** هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك.
8. **الاستعفاف :**هو طلب العفة؛ بفعل الأسباب المقتضية لذالك؛ من تزوجٍ، وتركٍ لما يُخشى منه الفتنة.
9. **الإسراف :** هو مجاوزة الحدّ (والعادة) إلى ما حرم الله، وهو من أعظم أسباب الخذلان.
10. **الإسلام :** هو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً؛ بما شرعه على ألسنة رسله، وهو خضوع القلب, وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح، وقيل: هو اسمٌ للأعمال الظاهرة.
11. **الإصلاح في الأرض :** هو أن تُعمر بطاعة الله، والإيمان به .
12. **الاعتكاف :** هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وانقطاعاً إليه .
13. **الأعمال الصالحة :**هي ما كانت خالصة لوجه الله تعالى، متبعة لسنة الرسول .
14. **إقامة الصلاة :** إقامتها ظاهراً؛ بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطناً بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها، وتدبر ما يقوله ويفعله منها، والمحافظة على الصلاة : هو أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها، وجميع ما لها من واجب ومستحب.
15. **الإلحاد في آيات الله:** هو الميل بها عن الصواب؛ بأيّ وجه كان.
16. **الأمانات :** كل ما ائتمن عليه الإنسان، وأمر بالقيام به، و**الأمانة :** هي التي ائتمن الله عليها المكلفين؛ التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم؛ في حال السر والخفية كحال العلانية.
17. **الأماني :** هي أحاديث النفس المجردة عن العمل، المقترن بها دعوى مجردة، لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها.
18. **الإنابة :** هي إنابة القلب، وانجذاب دواعيه لمراضي الله تعالى، ويلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى ما في القلب، ولا يتم ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة.
19. **الإنذار :** هو الإعلام بالمخوف؛ على وجه الترهيب، والإخبار بصفاته.
20. **إنفاق العفو :** هو المتيسر من المال الذي لا تتعلق به الحاجة والضرورة.
21. **الإيمان :** هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به (مما أخبر به الرسل) المستلزم لأعمال الجوارح، فهو التصديق الموجب للانقياد، أو هو التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح؛ من الواجبات والمستحبات.
22. **الإيمان بالغيب :** هو الإيمان بكل ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة، وأحوال الآخرة، وحقائق أوصاف الله وكيفيتها، وما أخبرت به الرسل من ذلك.
    * **حرف الباء -**
23. **البدعة :** نوعان نوعٌ يتعبد لله بعبادة, لم يشرعها أصلاً، ونوعٌ يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة, فتفعل على غير تلك الصفة.
24. **البرّ :** هو اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ من حقوق الله وحقوق الآدميين، فهو اسمٌ جامعٌ للخيرات.
25. **البركات :** هي الزيادة من الخير والإحسان، وحلول الخير الإلهي .
26. **البغي :** هو كل عدوان على الخلق؛ في الدماء والأموال والأعراض.
    * **حرف التاء -**
27. **التحية :** هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقين على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها.
28. **تدبر كتاب الله :** هو التأمل في معانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك.
29. **التربية الخاصة :** هي تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويكمله لهم ، ويدفع عنهم الصوارف ، والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير، والعصمة عن كل شر.
30. **التربية العامة :** هي خلقه للمخلوقين ورزقهم، وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا.
31. **التزكية :** هي ما احتملت معنيين التنقية وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير، وهي التربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكى النفس معها، وتشمل تطهير الأخلاق والنفوس بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة؛ وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد, ومن الرياء إلى الإخلاص, ومن الكذب إلى الصدق, ومن الخيانة إلى الأمانة, ومن الكبر إلى التواضع, ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق, ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتودد، وغير ذلك من أنواع التزكية.
32. **التقوى :** اسمٌ جامعٌ لترك كل ما يكرهه الله ورسوله؛ من الأعمال الظاهرة والباطنة، واتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه؛ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .
33. **تلاوة القرآن :**هي اتباعه بامتثال ما يأمر به، واجتناب ما ينهى عنه، والاهتداء بهداه، وتصديق أخباره، وتدبر معانيه، وتلاوة ألفاظه.
34. **التوبة :** هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً.
35. **توحيد الأسماء والصفات :** هو إثبات صفات الكمال لله تعالى، التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله ؛ من غير تعطيل ولا تمثيل، ولا تشبيه. .
36. **التوكل :** هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره، وهو الاعتماد بالقلب على الله؛ في جلب ما يحبه العبد، ودفع ما يكرهه مع الثقة به، وحسن ظنه بحصول مطلوبه.
37. **التولي :** هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة.
    * **حرف الجيم -**
38. **الجنف :** هو الميل بها عن الخطأ.
39. **الجهاد :** هو بذل الجهد في مقارعة الأعداء، والسعي التام في نصرة دين الله، وقمع دين الشيطان؛ وهو بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين؛ بالمال والنفس والرأي واللسان، والسعي في نصر دين الله؛ بكل ما يقدر عليه العبد.
40. **الجهاد في الله حق جهاده :**هو القيام التام بأمر الله، ودعوة الخلق إلى سبيله؛ بكل طريق موصل إلى ذلك.
    * **حرف الحاء -**
41. **حرمات الله :** هي كل ما له حرمة، وأُمر باحترامه؛ من عبادة وغيرها.
42. **الحسنة :** اسم جنسٍ يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحقه تعالى وحقوق العباد.
43. **الحكمة :** هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه، وحسن الدعوة والتعليم، ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وهي الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال، وهي وضع الشيء في موضعه اللائق به، وتشمل العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة، وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال.
44. **الحكمة :**هي العلم بالحق على وجهه وحكمته، وهي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الإسرار والإحكام، وفُسرت بالعلم النافع والعمل الصالح .
45. **الحمد :** هو الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة، وحمد الله هو الثناء على الله بصفات الكمال، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه .
46. **الحنيف :**هو المقبل على الله، المعرض عما سواه، القائم بالتوحيد، التارك للشرك والتنديد.
    * **حرف الخاء -**
47. **خائنة الأعين :** هو النظر الذي يخفيه العبد عن جليسه ومقارنه، وهو نظر المسارقة .
48. **الخشوع :** هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى، وانكساره بين يديه؛ ذلاً وافتقاراً، وإيماناً به وبلقائه، و**الخشوع في الصلاة :** هو حضور القلب بين يدي الله تعالى.
49. **الخوض في آيات الله :** هو التكلم بما يخالف الحق؛ من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها، والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله.
50. **الخوف المحمود :** هو ما حجز العبد عن محارم الله.
51. **الخير :** هو كثرة الحسنات والثواب والأجر .
52. **الخيرات :** هي التي تشمل جميع الفرائض والنوافل؛ من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد، ونفع متعدٍ وقاصر.
    * **حرف الدال -**
53. **الدعاء :** نوعان دعاء العبادة، ودعاء المسألة.
    * **حرف الذال -**
54. **الذكر :** هو ما تواطأ عليه القلب واللسان, وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته, وكثرة ثوابه، وهو رأس الشكر.
    * **حرف الراء -**
55. **الربانيون :** هم العلماء العاملون المعلمون، الذين يربون الناس بأحسن تربية، ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين.
56. **الرجاء :** هو ما كان بعد القيام بأسباب السعادة, وهي أن يرجو العبد رحمة الله، وقبول أعماله، ومغفرة ذنوبه، وستر عيوبه.
57. **الرحمة :** هي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل.
58. **الرشد :** هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة.
59. **الركون :** هو الميل والانضمام إليه بظلمه، وموافقته على ذلك، والرضا بما هو عليه من الظلم.
    * **حرف الزاي-**
60. **الزهد المتعين :** هو الزهد فيما يكون ضرراً على العبد، ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه، وتقديمه على حق الله.
61. **الزهد الحقيقي :** هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع.
62. **زيغ القلب :** هو انحرافه عن الصراط المستقيم.
    * **حرف السين -**
63. **السكينة :** هي ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل والمفظعات؛ مما يثبتها ويسكنها ويجعلها مطمئنة، وهي من نعم الله العظيمة على العباد.
64. **السياحة :** السفر في القربات؛ كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك.
65. **السير في الأرض :** هو سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار.
    * **حرف الشين -**
66. **الشح :** هو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان، والحرص على الحق الذي له.
67. **الشرك :** هو أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظّم كما يعظّم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية.
68. **شعائر الله :** هي أعلام دينه الظاهرة, التي تعبد الله بها عباده.
69. **الشفاعة :** هي المعاونة على أمر من الأمور.
70. **الشكر :** هو اعتراف القلب بمنة الله تعالى، وتلقيها افتقاراً إليها، وصرفاً في طاعة الله تعالى، وصونها عن صرفها في المعصية؛ وهو خضوع القلب واعترافه بنعمة الله، وثناء اللسان على المشكور، وعمل الجوارح بطاعته، وأن لا يستعين بنعمه على معاصيه.
    * **حرف الصاد -**
71. **الصالحين :** الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته.
72. **الصبر :** هو حبس النفس، وكفها عما تكره، ومنعها مما تميل بطبعها إليه، وهو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبًا لمرضاته، والصبر عن معصية الله حتى يتركها, والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها.
73. **الصبر الجميل :**هو ما كان سالماً من السخط والتشكي للخلق.
74. **الصدق في الأحوال والأقوال :**هو استواء الظاهر والباطن، وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم.
75. **الصدقة :** هي ما كان من مال أو علم أو أيّ نفع كان، بل لعله يدخل فيها العبادات القاصرة؛ كالتسبيح والتحميد ونحوه .
76. **الصدّيق :** هو كثير الصدق، وهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به، والصديقون: هم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل؛ فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم، وبالقيام به قولاً وفعلاً وعملاً وحالاً ودعوةً إلى الله.
77. **الصديقية :** هي العلم النافع، المثمر لليقين والعمل الصالح.
78. **الصراط المستقيم:** هو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به.
79. **الصفح الجميل :** هو الصفح الذي لا أذية فيه، وهو الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، والصفح الذي ليس بجميل : هو الصفح في غير محله.
80. **الصلاح :**هو ما كان يشمل صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون رطباً من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله، وكفها عن المعاصي.
    * **حرف الضاد -**
81. **الضال :** الذي ترك الحق من غير علم منه به، والضلال في العلم : هو الجهل بالحق، والضلال في العمل : هو العمل بغير ما يجب .
    * **حرف الطاء -**
82. **الطاغوت :** هو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله، أو حكم بغير شرع الله.
83. **الطيبات :** هي كل ما فيه نفع ولذة؛ من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل.
    * **حرف الظاء -**
84. **ظلم العبد الأكبر :**هو الشرك الصادر من العبد الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو أعمال الكفر والاستغراق فيه.
    * **حرف العين -**
85. **العبادة :** اسمٌ جامعٌ لما يحبه الله ويرضاه؛ من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.
86. **العفو :** هو ترك المؤاخذة، مع السماحة عن المسيء.
87. **العقل :** الذي يعقل به ما ينفعه من الخير, وينعقل به عما يضره، وهو ما يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به،؛ وأول تارك لما ينهى عنه، وهو معرفة الإنسان بمصالح نفسه, والسعي فيما ينفعه، وفي دفع ما يضره**.**
88. **العلم التام :** هو اليقين الموجب للعمل، والخوف من عقاب الله، والعلم النافع : هو معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه.
89. **العمل الصالح :** هو العمل الذي أمر الله به ورسوله، وعمل الصالحات : هي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب التي جمعت الإخلاص والمتابعة.
    * **حرف الغين -**
90. **الغاوي :** هو الذي عرف الحق وتركه .
91. **الغُلُول :** هو الكتمان من الغنيمة، والخيانة في كل ما يتولاه الإنسان.
92. **الغيب :** هو ما غاب عنا؛ فلم نشاهده.
93. **الغيظ :** هو امتلاء القلب من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل.
    * **حرف الفاء-**
94. **الفاسقين:** الخارجين عن طاعة الله, المعاندين لرسل الله, الذين صار الفسق وصفهم, فلا يبغون به بدلاً.
95. **الفتاح :** هو الحاكم في القضايا المنغلقة.
96. **الفحشاء :** هو ما كان من العاصي مما تناهى قبحه؛ كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك، مما يستفحشه من له عقل، وهي كل ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة، مع ميل بعض النفوس إليه.
97. **الفرقان :** هو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة والشقاوة.
98. **الفسوق :** هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض.
99. **الفلاح :** الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فهو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب، والنجاة من كل مرهوب، وحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم.
    * **حرف القاف -**
100. **القرض الحسن :** هو ما جمع أوصاف الحسن؛ من النية الصالحة، وسماحة النفس بالنفقة، ووقوعها في محلها، وأن لا يتبعها المنفق مناً ولا أذى ولا مطلاً ومنقصاً.
101. **القسط :** هو ما شرعه الله من الأحكام، والقسط في حق الآدميين: هو أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك، والقسط في حقوق الله: هو أن لا يستعان بنعمه على معصيته، بل تصرف في طاعته.
102. **القلب السليم :** هو الذي سلِم من الشرك والشك، ومحبة الشر، والإصرار على البدعة والذنوب.
103. **القنوت :** هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، والقنوت الخاص : هو قنوت العبادة، والقنوت العام : هو قنوت الخلق كلهم, تحت تدبير الخالق.
104. **القول السديد :** هو القول الموافق للصواب، أو المقارب له عند تعذر اليقين.
     * **حرف الكاف-**
105. **الكبائر :** هو ما فيه حدّ في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو نفي إيمان، أو ترتيب لعنة، أو غضب عليه.
106. **الكريم من كل نوع :** هو ما يجمع فضائله، ويجوز كمالاته.
107. **الكفر :** الجحود لما جاء به الرسول، أو جحد بعضه.
     * **حرف اللام -**
108. **اللطف :** من أوصافه تعالى، وهو الذي يدرك الضمائر والسرائر، والذي يوصل عباده -خصوصاً المؤمنين- إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون، واللطيف : هو الذي يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرها، وهو الذي يسوق عبده للخير، ويعصمه من الشر؛ بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه، ويريه من الأسباب، التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل.
109. **اللغو :** هو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة.
110. **الله:** هو المألوه المعبود، المستحق لإفراده بالعبادة؛ لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال.
111. **لهو الحديث :**هي الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَة لها عن أجل مطلوب.
     * **حرف الميم-**
112. **المالك :** هو من اتصف بصفة الملك؛ ومن آثارها أن يأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات.
113. **المثل الأعلى :**هو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة، وهو وصفه الأعلى، وما ترتب عليه.
114. **المجادلة بالتي هي أحسن :** هي الطرق التي تكون أدعى للاستجابة عقلاً ونقلاً.
115. **المجد :** هو عظمة الصفات وسعتها .
116. **المحاجة :** هي المجادلة بين اثنين فأكثر, وتتعلق بالمسائل الخلافية, حتى يكون كل من الخصمين يريد نصره قوله, وإبطال قول خصمه.
117. **المخادعة :** أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئاً، ويبطن خلافه؛ لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع.
118. **المخبت :** هو الخاضع لربه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده.
119. **المخلصون :** هم الذين أخلصهم الله واجتباهم؛ لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم.
120. **المرابطة :** هي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم، ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم.
121. **المراغمة :** اسمٌ جامعٌ لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله؛ من قول وفعل.
122. **المشاقة :** هي المحادة والعداوة البليغة، التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول .
123. **المصابرة :** هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال.
124. **المصيبة :** هي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما.
125. **المعروف :** هو اسمٌ جامعٌ لكل ما عرف حسنه؛ شرعاً وعقلاً؛ من حقوق الله وحقوق الآدميين، فهو كل ما عُرف حسنه وصلاحه ونفعه.
126. **المعية الخاصة :** هي التي تقتضي محبة الله ومعونته ونصره وقربه، والمعية العامة : هي معية العلم والقدرة.
127. **المنافقون :** هم المظهرون إسلامهم، ولم يجاهروا مع كفرهم.
128. **المنكر :** ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً، و هو كل معصية تنكرها العقول والفطر، وهو كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى، وهو كل ما خالف المعروف، وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة.
129. **الموعظة الحسنة :** هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب.
130. **الميثاق :** هو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف، وهو العهد الذي عاهدوا الله عليه.
     * **حرف النون -**
131. **نعيم البدن :** ما كان بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك، ونعيم القلب : هو ما كان بالفرح والسرور والبهجة والحبور، ورؤية الرحمن وسماع كلامه، والاغتباط برضاه وقربه، ولقاء الأحبة والإخوان، والتمتع بالاجتماع بهم، وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات.
132. **النفاق :** هو إظهار الخير، وإبطان الشر.
133. **النفقة في سبيل الله :** هي إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله.
     * **حرف الهاء -**
134. **الهجرة :** هي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى.
135. **الهداية إلى الصراط :** لزوم دين الإسلام, وترك ما سواه من الأديان، وتشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملاً.
136. **الهدى :** هو ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع، وهي المسائل التي يعرف حسنها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمة، وهو ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة، وهو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم، والضلال عن العمل بعد العلم.
137. **الهدى :** هو العلم النافع؛ العلم بالأحكام الشرعية وغيرها، وقيل: هو العلم والإيمان.
     * **حرف الواو-**
138. **وراثة الكتاب :** هو وراثة علمه وعمله، ودراسة ألفاظه، واستخراج معانيه.
139. **الوسيلة :** هي القرب من الله، والحظوة لديه، والحب له.
140. **الوعظ :** هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب.
141. **الوفاء بالعقود :** بإكمالها وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها.
     * **حرف الياء -**
142. **اليقين :** هو العلم التام - الذي ليس فيه أدنى شك - والواصل إلى القلب، الداعي للعمل.
143. **اليوم الآخر :** هو ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت.