**سلسلة وصف الجنة**

مجموعة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ورد فيها وصف الجنة ونعيمها

**وصف الجنة - وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا**

قال الله تعالى :

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين

)الزمر : 73(

--

وسيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته إلى الجنة جماعات, حتى إذا جاؤوها وشفع لهم بدخولها، فتحت أبوابها, فترحب بهم الملائكة الموكلون بالجنة, ويحيونهم بالبشر والسرور; لطهارتهم من آثار المعاصي قائلين لهم: سلام عليكم من كل آفة, طابت أحوالكم, فادخلوا الجنة خالدين فيها.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - إن المتقين في جنات ونعيم**

قال الله تعالى :

إن المتقين في جنات ونعيم ، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم

)الطور : 17-18(

--

إن المتقين في بساتين عظيمة, وأنهار واسعة يوم القيامة. يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ المختلفة, ونجاهم الله من عذاب النار.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - متكئين على سرر مصفوفة**

قال الله تعالى :

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين

)الطور : 19-20(

--

كلوا طعاما هنيئا, واشربوا شرابا سائغا؛ جزاء بما عملتم من أعمال صالحة في الدنيا. وهم متكئون على سرر متقابلة, وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون حسانهن.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - لهم فيها أزواج مطهرة**

قال الله تعالى :

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا

)النساء : 57(

--

والذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان بالله تعالى والتصديق برسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, واستقاموا على الطاعة, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار, ينعمون فيها أبدا ولا يخرجون منها, ولهم فيها أزواج طهرها الله من كل أذى, وندخلهم ظلا كثيفا ممتدا في الجنة.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - جنات عدن يدخلونها**

قال الله تعالى

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

)الرعد: 23-24(

--

تلك العاقبة هي جنات عدن يقيمون فيها لا يزولون عنها, ومعهم الصالحون من الآباء والزوجات والذريات من الذكور والإنات, وتدخل الملائكة عليهم من كل باب; لتهنئتهم بدخول الجنة . تقول الملائكة لهم: سلمتم من كل سوء بسبب صبركم على طاعة الله, فنعم عاقبة الدار الجنة.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - لهم جنات الفردوس نزلا**

قال الله تعالى

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

الكهف : 107-108

--

إن الذين آمنوا بي، وصدقوا رسلي، وعملوا الصالحات، لهم أعلى الجنة وأفضلها منزلا. خالدين فيها أبدا، لا يريدون عنها تحولا؛ لرغبتهم فيها وحبهم لها.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - حدائق وأعنابا**

قال الله تعالى

إن للمتقين مفازا ، حدائق وأعنابا ، وكواعب أترابا ، وكأسا دهاقا

(النبأ : 31-34)

--

إن للذين يخافون ربهم ويعملون صالحا, فوزا بدخولهم الجنة. إن لهم بساتين عظيمة وأعنابا, ولهم كأس مملوءة خمرا.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا**

قال الله تعالى :

لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا

(النبأ : 35)

--

لا يسمعون في هذه الجنة باطلا من القول، ولا يكذب بعضهم بعضا.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - يحلون فيها من أساور من ذهب**

قال الله تعالى :

أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

(الكهف : 31)

--

أولئك الذين آمنوا لهم جنات يقيمون فيها دائما، تجري من تحت غرفهم ومنازلهم الأنهار العذبة، يحلون فيها بأساور الذهب، ويلبسون ثيابا ذات لون أخضر نسجت من رقيق الحرير وغليظه، يتكئون فيها على الأسرة المزدانة بالستائر الجميلة، نعم الثواب ثوابهم، وحسنت الجنة منزلا ومكانا لهم.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - ولباسهم فيها حرير**

قال الله تعالى

إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير

)الحج : 23)

--

إن الله تعالى يدخل أهل الإيمان والعمل الصالح جنات نعيمها دائم، تجري من تحت أشجارها الأنهار، يزينون فيها بأساور الذهب وباللؤلؤ، ولباسهم المعتاد في الجنة الحرير رجالا ونساء.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - ذواتا أفنان**

قال الله تعالى :

ولمن خاف مقام ربه جنتان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، ذواتا أفنان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان

(الرحمن : 46-49)

--

ولمن اتقى الله من عباده من الإنس والجن, فخاف مقامه بين يديه, فأطاعه, وترك معاصيه, جنتان. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟ الجنتان ذواتا أغصان نضرة من الفواكه والثمار. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟

التفسير الميسر

**وصف الجنة - فيهما عينان تجريان**

قال الله تعالى :

فيهما عينان تجريان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، فيهما من كل فاكهة زوجان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان

(الرحمن : 50-53)

--

في هاتين الجنتين عينان من الماء تجريان خلالهما. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟ في هاتين الجنتين من كل نوع من الفواكه صنفان. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟

التفسير الميسر

**وصف الجنة - متكئين على فرش بطائنها من إستبرق**

قال الله تعالى :

متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان

(الرحمن : 54-55)

--

متكئين على فرش مبطنة من غليظ الديباج, وثمر الجنتين قريب إليهم. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟

التفسير الميسر

**وصف الجنة - فيهن قاصرات الطرف**

قال الله تعالى

فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، كأنهن الياقوت والمرجان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان

(الرحمن : 56-59)

--

وعندهم في مجالسهم نساء عفيفات, لا ينظرن إلى غير أزواجهن حسان الأعين. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟كأن هؤلاء الزوجات من الحور الياقوت والمرجان في صفائهن وجمالهن. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟

التفسير الميسر

**وصف الجنة - في سدر مخضود**

قال الله تعالى :

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ، في سدر مخضود ، وطلح منضود ، وظل ممدود ، وماء مسكوب

(الواقعة : 27-31)

--

وأصحاب اليمين, ما أعظم مكانتهم وجزاءهم ! هم في سدر لا شوك فيه, وموز متراكب بعضه على بعض, وظل دائم لا يزول, وماء جار لا ينقطع .

التفسير الميسر

**وصف الجنة - وفاكهة كثيرة**

قال الله تعالى :

وفاكهة كثيرة ، لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وفرش مرفوعة

(الواقعة : 32-34)

--

وفاكهة كثيرة لا تنفد ، ولا تنقطع عنهم, ولا يمنعهم منها مانع, وفرش مرفوعة على السرر.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - إنا أنشأناهن إنشاء**

قال الله تعالى :

إنا أنشأناهن إنشاء ، فجعلناهن أبكارا ، عربا أترابا

(الواقعة : 35-37)

--

إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا, نشأة كاملة لا تقبل الفناء, فجعلناهن أبكارا, متحببات إلى أزواجهن, في سن واحدة.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - جنات عدن مفتحة لهم الأبواب**

قال الله تعالى :

وإن للمتقين لحسن مآب ، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب

(ص : 49-51)

--

وإن لأهل تقوى الله وطاعته لحسن مصير عندنا في جنات إقامة، مفتحة لهم أبوابها, متكئين فيها على الأرائك المزينات, يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب، من كل ما تشتهيه نفوسهم, وتلذه أعينهم.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - لهم غرف من فوقها غرف مبنية**

قال الله تعالى :

لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد

)الزمر :20(

--

لكن الذين اتقوا ربهم- بطاعته وإخلاص عبادته- لهم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعض, تجري من تحت أشجارها الأنهار, وعدها الله عباده المتقين وعدا متحققا, لا يخلف الله الميعاد.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب**

قال الله تعالى:

يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون

)الزخرف : 71)

--

يطاف على هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله في الجنة بالطعام في أوان من ذهب, وبالشراب في أكواب من ذهب, وفيها لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذه أعينهم, وهم ماكثون فيها أبدا.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق**

قال الله تعالى :

عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

)الإنسان : 21)

--

يعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر, وظاهرها من الحرير الغليظ, ويحلون من الحلي بأساور من الفضة, وسقاهم ربهم فوق ذلك النعيم شرابا لا رجس فيه ولا دنس.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - عينا يشرب بها عباد الله**

قال الله تعالى :

إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا

(الإنسان : 5-6)

--

إن أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله, يشربون يوم القيامة من كأس فيها خمر ممزوجة بأحسن أنواع الطيب, وهو ماء الكافور. هذا الشراب الذي مزج من الكافور هو عين يشرب منها عباد الله, يتصرفون فيها, ويجرونها حيث شاؤوا إجراء سهلا.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - فيها أنهار من ماء غير آسن**

قال الله تعالى :

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم

)محمد : 15(

--

صفة الجنة التي وعدها الله المتقين: فيها أنهار عظيمة من ماء غير متغير, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه, وأنهار من خمر يتلذذ به الشاربون, وأنهار من عسل قد صفي من القذى, ولهؤلاء المتقين في هذه الجنة جميع الثمرات من مختلف الفواكه وغيرها, وأعظم من ذلك الستر والتجاوز عن ذنوبهم

النفسير الميسر

**وصف الجنة - وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون**

قال الله تعالى :

وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون

(الطور : 22)

--

وزدناهم على ما ذكر من النعيم فواكه ولحوما مما يستطاب ويشتهى

التفسير الميسر

**وصف الجنة - يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها**

قال الله تعالى :

يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم

(الطور : 23)

--

ومن هذا النعيم أنهم يتعاطون في الجنة كأسا من الخمر, يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سرورهم، وهذا الشراب مخالف لخمر الدنيا، فلا يزول به عقل صاحبه, ولا يحصل بسببه لغو، ولا كلام فيه إثم أو معصية.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون**

قال الله تعالى :

ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون

(الطور : 24)

--

ويطوف عليهم غلمان معدون لخدمتهم, كأنهم في الصفاء والبياض والتناسق لؤلؤ مصون في أصدافه.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - جنات تجري من تحتها الأنهار**

قال الله تعالى :

وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام

(ابراهيم : 23)

--

وأدخل الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار, لا يخرجون منها أبدا -بإذن ربهم وحوله وقوته- يحيون فيها بسلام من الله وملائكته والمؤمنين.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - في جنة عالية**

قال الله تعالى :

في جنة عالية ، لا تسمع فيها لاغية

(الغاشية : 10-11)

--

في جنة رفيعة المكان والمكانة, لا تسمع فيها كلمة لغو واحدة.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - فيها عين جارية**

قال الله تعالى:

فيها عين جارية

(الغاشية : 12)

--

فيها عين تتدفق مياهها

التفسير الميسر

**وصف الجنة - فيها سرر مرفوعة**

قال الله تعالى :

فيها سرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، ونمارق مصفوفة ، وزرابي مبثوثة

(الغاشية : 13-16)

--

فيها سرر عالية وأكواب معدة للشاربين, ووسائد مصفوفة, الواحدة جنب الأخرى, وبسط كثيرة مفروشة.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - عطاء غير مجذوذ**

قال الله تعالى :

وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ

(هود : 108)

--

وأما الذين رزقهم الله السعادة فيدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض, إلا الفريق الذي شاء الله تأخيره, وهم عصاة الموحدين, فإنهم يبقون في النار فترة من الزمن, ثم يخرجون منها إلى الجنة بمشيئة الله ورحمته, ويعطي ربك هؤلاء السعداء في الجنة عطاء غير مقطوع عنهم.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - مدهامتان**

قال الله تعالى :

ومن دونهما جنتان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، مدهامتان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان

(الرحمن : 62-65)

--

ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟ هاتان الجنتان خضراوان, قد اشتدت خضرتهما حتى مالت إلى السواد. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟

التفسير الميسر

**وصف الجنة - فيهما عينان نضاختان**

قال الله تعالى :

فيهما عينان نضاختان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان

(الرحمن : 66-67)

--

فيهما عينان فوارتان بالماء لا تنقطعان. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟

التفسير الميسر

**وصف الجنة - فيهما فاكهة ونخل ورمان**

قال الله تعالى :

فيهما فاكهة ونخل ورمان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان

(الرحمن : 68-69)

--

في هاتين الجنتين أنواع الفواكه ونخل ورمان. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟

التفسير الميسر

**وصف الجنة - فيهن خيرات حسان**

قال الله تعالى:

فيهن خيرات حسان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، حور مقصورات في الخيام ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان

(الرحمن : 70-75)

--

في هذه الجنان الأربع زوجات طيبات الأخلاق حسان الوجوه. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟حور مستورات مصونات في الخيام. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟ في هذه الفرش زوجات قاصرات أبصارهن على أزواجهن, لا ينظرن إلى غيرهم متعلقات بهم, لم يطأهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟

التفسير الميسر

**وصف الجنة - متكئين على رفرف خضر**

قال الله تعالى :

متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان

(الرحمن : 76-77)

--

متكئين على وسائد ذوات أغطية خضر وفرش حسان. فبأي نعم ربكما- أيها الثقلان- تكذبان؟

التفسير الميسر

**وصف الجنة - على سرر موضونة**

قال الله تعالى :

على سرر موضونة ، متكئين عليها متقابلين

(الواقعة : 15-16)

--

على سرر منسوجة بالذهب, متكئين عليها يقابل بعضهم بعضا.

التتفسير الميسر

**وصف الجنة - يطوف عليهم ولدان مخلدون**

قال الله تعالى :

يطوف عليهم ولدان مخلدون ، بأكواب وأباريق وكأس من معين ، لا يصدعون عنها ولا ينـزفون

(الواقعة : 17-19)

--

يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لا يهرمون ولا يموتون, بأقداح وأباريق وكأس من عين خمر جارية في الجنة, لا تصدع منها رؤوسهم, ولا تذهب بعقولهم.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - وفاكهة مما يتخيرون**

قال الله تعالى :

وفاكهة مما يتخيرون ، ولحم طير مما يشتهون

(الواقعة : 21-22)

--

ويطوف عليهم الغلمان بما يتخيرون من الفواكه, وبلحم طير مما ترغب فيه نفوسهم.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - وحور عين**

قال الله تعالى:

وحور عين ، كأمثال اللؤلؤ المكنون

(الواقعة : 23-24)

--

ولهم نساء ذوات عيون واسعة, كأمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه صفاء وجمالا

التفسير الميسر

**وصف الجنة - لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما**

قال الله تعالى "

لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ، إلا قيلا سلاما سلاما

(الواقعة : 25-26)

--

لا يسمعون في الجنة باطلا ولا ما يتأثمون بسماعه, إلا قولا سالما من هذه العيوب, وتسليم بعضهم على بعض.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - وأزواج مطهرة ورضوان من الله**

قال الله تعالى:

للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد

(آل عمران : 15)

--

لمن راقب الله وخاف عقابه جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار, خالدين فيها, ولهم فيها أزواج مطهرات من الحيض والنفاس وسوء الخلق, ولهم أعظم من ذلك: رضوان من الله. والله مطلع على سرائر خلقه, عالم بأحوالهم, وسيجازيهم على ذلك.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا**

قال الله تعالى :

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا

)الإنسان : 17)

--

ويسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأسا مملوءة خمرا مزجت بالزنجبيل.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - يشربون من كأس كان مزاجها كافورا**

قال الله تعالى :

إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا

)الإنسان : 5)

--

إن أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله, يشربون يوم القيامة من كأس فيها خمر ممزوجة بأحسن أنواع الطيب, وهو ماء الكافور.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - ولباسهم فيها حرير**

قال الله تعالى :

جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير

)فاطر : 33)

--

جنات إقامة دائمة للذين أورثهم الله كتابه يحلون فيها الأساور من الذهب واللؤلؤ, ولباسهم المعتاد في الجنة حرير أي: ثياب رقيقة.

**وصف الجنة - ونـزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا**

قال الله تعالى:

ونـزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين

)الحجر : 47)

--

ونزعنا ما في قلوبهم من حقد وعداوة, يعيشون في الجنة إخوانا متحابين, يجلسون على أسرة عظيمة, تتقابل وجوههم تواصلا وتحاببا

**وصف الجنة - وعندهم قاصرات الطرف أتراب**

قال الله تعالى :

وعندهم قاصرات الطرف أتراب

)ص :52(

--

وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات في السن.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - للذين أحسنوا الحسنى وزيادة**

قال الله تعالى:

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون

)يونس : 26)

--

للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة الله فأطاعوه فيما أمر ونهى, الجنة, وزيادة عليها, وهي النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة, والمغفرة والرضوان, ولا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة, كما يلحق أهل النار. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدا.

التفسير الميسر

**وصف الجنة - أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة ، قلوبهم على قلب رجل واحد ، لا اختلاف بيينهم ولا تباغض ، لكل امرئ منهم زوجتان ، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن ، يسبحون الله بكرة وعشيا ، لا يسقمون ، ولا يتمخطون ولا يبصقون ، آنيتهم الذهب والفضة ، وأمشاطهم الذهب ، وقود مجامرهم الألوة ورشحهم المسك .

متفق عليه

فهي- لصفاء جسدها، ورقة بشرتها- جسم شفاف يكشف عما بداخله، فيرى الناظر إليها مخ عظام ساقها من وراء لحمها

وأمشاطهم الذهب، أي: من الذهب الخالص.

وقود مجامرهم الألوة؛ يعني أن بخورهم الذي تتقد به مجامرهم هو العود الهندي، الذي هو من أطيب الطيب وأزكى البخور.

**وصف الجنة - خير من الدنيا وما فيها**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها

رواه البخاري

نصيفها : أي خمارها

**وصف الجنة - لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من يدخل الجنة ينعم لا يبأس . لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه

رواه مسلم

**وصف الجنة - أدنى أهل الجنة منزلة**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها ، وآخر أهل الجنة دخولا ، رجل يخرج من النار حبوا ، فيقول الله : اذهب فادخل الجنة ، فيأتيها ، فيخيل إليه أنها ملأى ، فيرجع فيقول : يا رب وجدتها ملأى ، فيقول : اذهب فادخل الجنة ، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى ، فيرجع فيقول : يا ربي وجدتها ملأى ، فيقول : اذهب فادخل الجنة ، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ، أو : إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا ، فيقول : أتسخر مني ، أو : تضحك مني وأنت الملك . فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ، وكان يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة .

متفق عليه

**وصف الجنة - للذين أحسنوا الحسنى وزيادة**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا دخل أهل الجنة الجنة ، قال يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار . قال فيكشف الحجاب . فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل . ثم تلا هذه الآية : { للذين أحسنوا الحسنى وزيادة } ( يونس : 26 )

رواه مسلم

**وصف الجنة - إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروب الشمس ، فافعلوا.

متفق عليه

تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يقول: أرنيه. بل كل ينفرد برؤيته.وروى بتخفيف الميم من الضيم، وهو الظلم.يعنى لا ينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون بعض، بل تستوون كلكم فى رؤيته تعالى.

**وصف الجنة - خيمة من لؤلؤة مجوفة**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها ستون ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا، آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن

متفق عليه واللفظ للبخاري

وصف الجنة - تشبوا فلا تهرموا أبدا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل )ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون(

رواه مسلم

**وصف الجنة - إن في الجنة لسوقا**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن في الجنة لسوقا . يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم، والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا

رواه مسلم

فتحثو في وجوههم وثيابهم، أي: تثير، المسك والزعفران وما في الجنة من نعيم، فيزدادون حسنا وجمالا

**وصف الجنة - ما لا عين رأت**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ذخرا بله ما اطلعتم عليه. ثم قرأ: {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون}.

متفق عليه

**وصف الجنة - عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إني رأيت الجنة . فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا

متفق عليه

**وصف الجنة - يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يأكل أهل الجنة فيها ويشربون . ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك . يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس.

رواه مسلم

الجشاء : الصوت يخرج من الفم عند امتلاء المعدة

**وصف الجنة - تربة الجنة**

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد " ما تربة الجنة ؟ " قال : درمكة بيضاء ، مسك. يا أبا القاسم قال " صدقت ".

رواه مسلم

درمكة بيضاء، وهو الدقيق الحواري الخالص البياض .. يعني أنها في البياض درمكة وفي الطيب مسك

**وصف الجنة - إن في الجنة لشجرة**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها

متفق عليه

**وصف الجنة - في الجنة ثمانية أبواب**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

في الجنة ثمانية أبواب ، فيها باب يسمى الريان ، لا يدخله إلا الصائمون

رواه البخاري

**وصف الجنة - ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله ، دعي من أبواب - يعني : الجنة - يا عبد الله هذا خير ، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ، وباب الريان

متفق عليه

**وصف الجنة - إن في الجنة مائة درجة**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن في الجنة مائة درجة ، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ، فإنه أوسط الجنة ، وأعلى الجنة - أراه - فوقه عرش الرحمن

رواه البخاري

**وصف الجنة - بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب .

متفق عليه واللفظ للبخاري

من قصب : أي: من لؤلؤ مجوف وياقوت

لا صخب فيه ولا نصب : لا صياح فيه من صياح أهل الدنيا، ولا تعب يصيب ساكنه.

**وصف الجنة - فإذا أنا بقصر من ذهب**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

دخلت الجنة ، فإذا أنا بقصر من ذهب ، فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لرجل من قريش ، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب ، إلا ما أعلم من غيرتك . قال : وعليك أغار يا رسول الله ؟

رواه البخاري

**وصف الجنة - هذا الكوثر**

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قال : ( أتيت على نهر، حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر.

رواه البخاري

- أي: على حافتيه قباب من جوهر اللؤلؤ المجوف.

-القباب جمع قبة، وهو بناء سقفه مستدير.

**وصف الجنة - عين فيها تسمى سلسبيلا**

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

سأل حبر من أحبار اليهود النبي صلى الله عليه و سلم :... فمن أول الناس إجازة ؟ قال: فقراء المهاجرين . قال اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال: زيادة كبد النون . قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمى سلسبيلا . قال : صدقت.

رواه مسلم

-زيادة كبد النون، أي: الحوت، وهو طرف الكبد، وهو أطيبها

-سلسبيلا، وهي عين شديدة الجري، وقيل: هي السلسة اللينة

**وصف الجنة - فيها جنابذ اللؤلؤ**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

.. ثم دخلت الجنة ، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ، وإذا ترابها المسك

متفق عليه

الجنابذ شبه القباب واحدها جنبذة بالضم، وهو ما ارتفع من البناء

**وصف الجنة - أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ؟ فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ، فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ، فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك ، قالوا : يا رب ، وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا

متفق عليه

**وصف الجنة - أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم ، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق ، من المشرق أو المغرب ، لتفاضل ما بينهم . قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ، قال : بلى ، والذي نفسي بيده ، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين .

رواه البخاري

**وصف الجنة - لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا**

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس ، وكان ينهى عن الحرير ، فعجب الناس منها ، فقال : والذي نفس محمد بيده ، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا .

متفق عليه

**وصف الجنة - الحلية من المؤمن**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

رواه مسلم

أي أن المؤمن يحلى في الجنة وتكون هذه الحلية إلى حيث يبلغ الوضوء، فتبلغ الحلية في اليدين إلى المرفقين

**وصف الجنة - للشهيد عند الله ست خصال**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويشفع في سبعين من أقاربه

رواه الترمذي و صححه الألباني

**وصف الجنة - قوة كذا وكذا من الجماع**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع ، قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك ؟ قال : يعطى قوة مائة

رواه الترمذي وقال الألباني : حسن صحيح

**وصف الجنة - جردا مردا مكحلين**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلاثين ، أو ثلاث وثلاثين سنة

رواه الترمذي وحسنه الألباني

جردا أي: لا شعر في أبدانهم

مردا: أي لا شعر في لحاهم

**نسعد بزيارتكم**

**موقع البطاقة الدعوي**

**www.albetaqa.site**