وعده تخلف‌ناپذير

عن أحمد بن محمّد بن أبي‏نصر، قال: قلت لأبي الحسن(عليه‌السلام): ...فقال: «يا أحمد...، أخبرني عنك لوأنّي قلت لك قولاً؛ أكنتَ تثق به منّي؟» فقلت له: جعلت فداك! إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجةالله علي‏خلقه! قال: «فكن بالله أوثق، فإنّك علي موعد من الله أليس الله عزّوجلّ يقول: (وإذَا سَألَكَ عِبادي عَنّي فَإنّي قَريبٌ اُجيبُ دَعوَةَ الدّاعِ إذا دَعان) وقال: (لاتَقنَطوا مِن‏رَحمَةِ اللّهِ)[[1]](#footnote-1) و قال: (واللّهُ يَعِدُكُم مَغفِرَةً مِنهُ وفَضلاً)[[2]](#footnote-2) فكن بالله عزّوجلّ أوثق منك بغيره ولا تجعلوا في أنفسكم إلاّ خيراً، فإنّه يغفر لكم».[[3]](#footnote-3)

اشاره: خلف وعده از خداوند سبحان ممتنع است و اين امتناع به معناي امتناع صدور چنين كاري «از» خداست، نه «بر» خدا، زيرا خداوند محكوم هيچ حكمي نخواهد شد. منشأ امتناع ياد شده آن است كه خلف وعده بر اثر جهل، سهو و نسيان، عجز يا بخل و مانند آن و همه اين نقصها از اوصاف سلبي خداوند است، به طوري كه اتصاف خداوند به آنها محال است، پس خلف وعده الهي ممتنع است.

هر اندازه معرفت توحيدي بيشتر و ايمان به آن كامل‌تر باشد اطمينان به وعده خدا بيشتر خواهد بود و جريان (ألا بِذِكرِ اللّهِ تَطمَئِنُّ القُلوب)[؟] شامل همه اين‌گونه از معارف است.[[4]](#footnote-4)

1. سوره زمر، آيه 53. [↑](#footnote-ref-1)
2. سوره بقره، آيه 268. [↑](#footnote-ref-2)
3. الكافي، ج2، ص488. [↑](#footnote-ref-3)
4. تسنيم، جلد 9 - صفحه 439 [↑](#footnote-ref-4)