


لأن هذا الذي نزل عليه نكليف يكلف بها


 دينه رقة ابتلي على قلر دينه، فـا يبح البلاء بالعبد حتى يتركه يعشي على الأرض وما عليه خطيئة. أخرجه الإمام أحمد وغيره.

فوائد الإبتلاء
-تكفير الذنوب وغو السيئات - رفع الدرجة والمنزلة في الآخرة.
 - فتح باب التوبة والذل والانكــار بين يلاي النّه. - تقوية صلة العبد بربه.

- تذكر أمل الثققاء واغرومين والإحساس بالآمهم.
- قوة الإيمان بقضاء النه وقلدره واليقين بأنه لاينغع ولا يضر الا الها لانه - تنكر المآل وإبصار الدنيا على حقيتها. والانس حين نزول البلاء ثلالة أقسام:
 بالشه واتقام القدر .

 على الصبر .





خيراً له. رواه مسـلم.



الحمدل لهَ رب العالمين والصـلاة والسلام على اشرف الانيباء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 الصبر والاحتساب.
والمــراد بــالباء هـــا: الابـــالاء والامتحـــان، فيصــاب الإنـــــان

 وهذه علامة خير إذا كان مؤمنأ وصبر .



 وهم خِلَّصون من الكنوبـ


 وتعالى. وهذا دليل على أنّ الجزاء من جنس العهل.
 سبحانه وتعالى جزاءً وفاقاً.








وفقدان الأهل، أو بما يكلفهـ بـ من من

عن أْنس رضي الاله عنه قال : قال النبي صلى الاله عيه وسلم " إن
 إذا أحب قوها ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن يسخط غله السخط ".

حسنه الترمذي. وحسَّنه الأرناؤوط.

شرح الكلمات
 فهن رضي: أي رضي بقضاء الشه وقلره. فله الرضا: أي له الرضا منا من الهُ وهذا أعظم ثواب ستخط: الستخط من الشيء الكيا الكراهية له وعلم الريا الرضا بها. فله الستطط: أي فله السخط من النَ وهذا أعظم عقوبة. الشرح الإبمالي:

 تلك المصائب إذا هو صبر، وأنه كلما عظمت المصيبة وعظم خطرها

 من صبر ورضي، فإن الهَ سيثيه على ذلك برضاء وناه عنه وكفى به ثواباب، وأن من سخطط وكره قضاء النه وقدره، فإن الهُ يستخط عليه وكفى بها ععوبة. وقوله "إن عِطَم الجزاء" أي: عند الهَ سبحانه وتعالى.


إن عظم الجرزاء هـع
عظم البـلاء

سلسلة الققيدة الإصدار رقم (221)



11- أن البلاء إمًا يكون خيرا ، وأن صاحهي يكون حيوبا عند النَّ تعالى إذا
 12-أن هذا الباء مككوب عليه لاحيدلد عن وقوعه والكاكق به ان يتكيف مع هذا الظرف وتععامل بما يتاسب معه. 13-أن يعلم أن كيراً من الخلق مبتلى بنوع من الباءاء كل بكسبه و لايكاد يسلم أحد فالمصيية عامة , ومن نظر في مصيبة غيرم هاني مانت عليه مصيبئه.

 كل مصيية بعلكا جلل يا رسول النه "


فاختار الهُ له المصيبة الصغرى وهذا المعنى لطيف. 16-قد يكون غافلا معرضأ عن دكر الشَ مفرطأ في جنب الشَ مغتراً برخرف
 17-أنه فـح له باب عظميم من أبواب العبادة من الصبر والرجاء , وانتطار

الفرج فكل ذلك عبادة
مناسبة الحيثيث للباب:
حيث حرم الحديث البيع من أقدار الله، ومذا يدل على أن الصبر على أقدار النَّه من الإِمان.
المناقشة: أخي المسلم اختبر نفسك لبيان مدى استفادتك من المطوية المات أ. اشرح الكلمات الآتية: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي، فله الرضا، سخط. الرا ب. اشر الحديث شرحا إجماليا. ج. استخرج خمس فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ.
د. وضح مناسبة الحديث للباب.

والهُ اعلم .....وصلى الشه على نبينا عحمد وعلى آله وصحبه وسلم.

