**اسماء الله الحسنى بالترتيب بخط كبير**

**ما هي الاسماء الحسنى**

إنّ أسماء الله الحُسنى أو العُظمى أسماء يستفاد من معانيها في المدح للخالق وتعظيم شأنه ومدحه وشكره وحمده والثناء عليه، ترمي إلى التمجيد له والتنويه إلى كماله نعتاً لجلال قدره، وقد أكدت النصوص الشرعية في القرآن والسنّة أن الله سماها لنفسه واستأثر بها في علم الغيب، فلا مثيل ولا مشابه له لأجلها، أما عن كونها حُسنى فلأن الله تعالى قصر الكمال والحسن فيها به، ويعتبر اليقين بها من أصول التوحيد وروح الإيمان، وإذا تعمّق العبد عبرها بصفات الباري ازداد يقيناً بالإيمان الذي يمثّل أشرف الأعمال الصالحة للعبد.

**اسماء الله الحسنى بالترتيب بخط كبير**

فيما يأتي سيتم عرض الأسماء التي سمّى الله بها نفسه في الكتاب الكريم، وأكّد عليها رسول الحق وعلى أهميتها بالترتيب، حيث تم توفيرها بخط واضح وكبير يرضي المهتمين بمطالعتها وقراءتها بحثاً بأجرها وفاسدتها، وهي:

الله & الرّحمن & الرّحيم & المَلك & القدّوس & السّلام & المؤمن & المهيمن & العزيز & الجبار & المتكبر & الخالق & البارئ & المصور & الغفار & القهار & الوهاب & الرزاق & الفتاح & العليم & القابض & الباسط & الخافض & الرافع & المعز & المذل & السميع & البصير & الحكم & العدل & اللطيف & الخبير & الحليم & العظيم & الغفور & الشكور & العلي & الكبير & الحفيظ & المقيت & الحسيب & الجليل & الكريم & الرقيب & المجيب & الواسع & الحكيم & الودود & المجيد & الباعث & الشهيد & الحق & الوكيل & القوي | المتين & الولي & الحميد & المحصي & المبدئ & المعيد & المحيي & المميت & الحي & القيوم & الواجد & الماجد & الواحد & الأحد & الصمد & القادر & المقتدر & المقدم & المؤخر & الأول & الآخر & الظاهر & الباطن & الوالي & المتعالي & البر & التواب & المنتقم & العفو & الرؤوف &مالك الملك ذو الجلال والإكرام & المقسط & الجامع & الغني &| المغني & المانع & الضار & النافع & النور & الهادي & البديع & الباقي & الوارث & الرشيد & الصبور.

**الاسماء الحسنى في القران**

ورد في القرآن الكريم البعض من أسماء الله الحسنى، وهي ما نورده في الآتي مع دليله الشرعي:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الترتيب | الاسم | الدليل الشرعي |
| 1 | **الله** | {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا}[[1]](#ref1) |
| 2 | **الرحمن الرحيم** | بسم الله الرحمن الرحيم[[2]](#ref2) |
| 3 | **التواب** | {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}[[3]](#ref3) |
| 4 | **الغفور** | {قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}[[4]](#ref4) |
| 5 | **العزيز** | {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ}[[5]](#ref5) |
| 6 | **البر** | {إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ}[[6]](#ref6) |
| 7 | **الودود** | {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ}[[7]](#ref7) |
| 8 | **ذي العرش** | {ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ}[[8]](#ref8) |
| 9 | **العليم** | {فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ}[[9]](#ref9) |
| 10 | **القوي** | {اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ}[[10]](#ref10) |
| 11 | **الحميد** | {الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ}[[11]](#ref11) |
| 12 | **الوهاب** | {أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ}[[12]](#ref12) |
| 13 | **الخالق - البارئ - المصور** | {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[[13]](#ref13) |
| 14 | **الغني - ذو الرحمة** | {وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ}[[14]](#ref14) |
| 15 | **القاهر** | {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ}[[15]](#ref15) |
| 16 | **الخبير** | {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ}[[16]](#ref16) |
| 17 | **الفتاح** | {قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ}[[17]](#ref17) |
| 18 | **فاطر السماوات** | {قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}[[18]](#ref18) |
| 19 | **الواحد - القهار** | {أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}[[19]](#ref19) |
| 20 | **الحق المبين** | {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}[[20]](#ref20) |

**اسماء الله الحسنى مزخرفة**

فيما يأتي عدد من أسماء الله الحسنة المكتوبة بطريقة مزخرفة ومزركشة، والمناسبة لاستبدا الأسماء الواردة في نصوص متداولة بين العامة، ومهي:

* ﷲ ּﷻ.
* ا̍ڷــڦــدۏڛۣ.
* ̨ا̍ڵــڂۡــٰا̍ڸــڦ ۖ .
* ۛ ּا̍ڵــۏهــٰا̍ب .
* ا̍ڷــڛۣــمۘــﯧْۧــ؏.
* ا̍ڵــڠــڣــۄڕ.
* ۖ ا̍ڷــڃۚــڷــۑْۧــڷ ּ.
* ּا̍ڶــڜــﮪــﯧْۧــد.
* ۛ ּا̍ڵــمۘــحۡــڝــۑْۧ ۖ .
* ̨ا̍ڷــڦــېْۧــﯡمۘ ̨.
* ̨ا̍ﻷ̍ﯣڷ.
* ا̍ڸــڕؤﯡڣ.
* ۖ مۘــٰٱ̍ڶــک.
* ۖ ا̍ڶــمۘــڷــڪ
* . ּذﯡۥ ּا̍ڵــڄۚــﻼ̍ۙڷ ۛ.
* ּﯟٰا̍ﻹڪــڔٰا̍مۘ ̨.
* ا̍ڸــڄۚــٰٱ̍مۘــ؏ ۛ ּ.
* ۖ ا̍ڶــڠــڼۨــﮯ .
* ۛ ּا̍ڶــڼۨــۄڔ ּۖۖ.
* ا̍ڸــﯜٰا̍ڕٽ.
* ا̍ڶــڝــبــۄڕ ۗ

**أهمية أسماء الله الحسنى في حياة الإنسان**

إن الدراية والوعي بأسماء الله الحسنى لها أهميّة فائقة في حياة النسان السوي والعابد لله بصدق، وتتمثل تلك الأهميّة وفق ما يجمع عليه أهل العلم بما يأتي:[[21]](#ref21)

* الوعي بها من أهم أسباب دخول الجنة، قال رسول الحق "إن لله تسعةً وتسعين اسمًا مائةً إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة".[[22]](#ref22)
* هي الطريق للتعرف بماهية الخالق.
* اليقين بها من أصلُ العبادات وسبب لاستجابة الدعاء ومحبّة الله لعباده.
* من يعيها أدرك كل المعرف عن الله.
* من أفضال إدراكها النجاة من الذنوب والحث على الطاعات.
* فيها الحث على الاتصاف ببعض صفات الباري ولا مثيل له في الوصف.
* فيها السبيل لإصلاح القلوب وتصفية النفوس.