سابعاً: غفران الذنوب ، حيث جاء في الحليث النبوي الشريف: (پيقول
 والاططلون لاهون والغافلون نيام، الثهـهوا أين غفرت للهي، الأسباب الميتِبرة لقيام الليل دكر أبو حامل الغزالي أسباباً ظاهرة ؤأخرى باطنة ميسرة لقيام الليل:
 الأول: ألا يككر الأكل فيككر الثشرب، فيغلبه النوم، ويثقل عليه القيام. الثاني: ألا يتعب نفسه بالهار بما لا لا فائدة فيه. الثالث: ألا يترك القيلولة بالههار فإنا تلعين على القيام الرابع: ألا يرنكب الأوزار بالهار فيحرم القيام بالليل.

الأول: سلامة القلب عن الثقد على المسلمين، وعن البـع وعن فضول الدليا.
الكاقي: خوف غالب بلزم القلب مع قصر الأمل. الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل. الرابع: وهو أثرف البواعث: الحب الشه، وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا لا يتكلم كرف إلا وهو مناج ربه. ثرات التعلق بالشه، والامتعناء عن اللاس: 1-الكغاية والوقاية.2- عزُ المؤمن باستغنائه عن الحلق .3- نيل حبة الهُ.

 رضي الهُ عنه أن نابا من الأنصار سألوا رسول الهن صلى النهّ عليه وسـلم


 الصبر،. 2/ بالدعاء. فقد كان النبي صلى الشَ عليه وسلم يقول: »اللههم إبي أسألكك الملى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم.

يتسَّل رغبةً في ثواب وأجر، ليصل إلى منزلة عالية فِ جنة الرب الحالدة
 سبحانه وتعالي يملح من يقوم بين يلديه سبحانه وتعالى في الليل، قال النه جلج

 عز المؤمن استغناؤه عن الـاسي: ومن أعظم أسباب العزة في الدنيا الاستغناء عن الناس، فلا يزال الإنسان
 سأل النام لنفسه وأكثر من مسألثهم وطلب إعانتهم - هان عليهم، وقلّ قدرُه عندهم؛ وشعر هو بكميل معروفهم عليه؛ فكان أسيرا فلذا الإحسان؛ فالمعروف عبودية.
من أعظم الاستغناء عن الكاس: استغناء من قدر عليه رزقه فيستعفف ولا يطلب المال من الكاس، فيصبر على الضائقة، ومتيع عن بعض الكا الكماليات
 أمر،، ومن يتوكل على النَ فهو حسبه.

معططبات صاهاة الليل فهي :
أولاً: إن صلاة الليل تثبت النور في قلب العبد الثور : >إن العبد إذا كخلَّل

ثانايً: إن صلاة الليل تورث الشرف: : (ثرف المؤمن صالهَ بالليل)،


رابعاً: إن صلاة الليل تورث صحة البدن : (قيام الليل مصحةّ للبدنهي




فكــاهم الشه من نورهه .
 أيقظط الرجل أهله من الليل وتوضآ وصلَيا، كُنبا من الذاكرين النهّ ككيراً

والذكراته،.

الحمد لهَ رب العالمين والصـلاة والسالام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا خحمد وعلى آله وصحبه وسلم

 عليها إلا الموفقون, ولا ينافسُ فيها إلا السابقون، فإنا قيان قيام الليل هو

 ويسألونه من فضلل، فنفونهم قائمة بين يدي خالقها، عاكفة على مناجاة بارئها، تتسـم من تلك النفحات، وتقتبس من أنوار ثلك القربات، وترغب وتتضرع إلى عظمِم العطايا والهبات. وقيام الليل بيسل


 من ركوع وسجود، بل إنا صالاة القلوب والعقول، صلاكة ليست أقوالالا وأفعالًا فقط، بل إنا صالةٌ كُاطِب الأقوال والأفعال من قلب لا يلَّكِي


فوائد من أحاديث البي

أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه المطوية وتوزيعها عاكى أن تكون لك حسنة جارية والدال على الخير كفاعله.

7- (عز المؤمن استغناؤه عن الناس) دعوة صريكة وملحة من سيلد الكائثات صلى الهُ عليه وسلم لعموم أمتهن وكافة المؤمنين. 8- 8ا يزال الإنسان عزيزا حغوط القدر إذا كان مستغنيا عن الناس، لا يكتاج إليهم، ومتى ما سأل الناس لنفسه وأككر من مسألكهم وطلب إعانتهم - هان عليهم، وقلَّ قلرُه عندمه: وثعر هور هو بكهيل معروفهم عليه؛ فكان أسيرا لهذا الإحسان؛ فالمعروف عبودية.. 9- التعفف عن المسألة وعلم التطلع لأوساخ الناس مطلب شرعي، وقد يكون ذلك على بسيل الوجوب فـن كان قوياً في بـلنه يستطيع العمل والتكسب ووجد عمالً يليق بكاله ويكفيه، حرمت عليه الزَكاة؛ لأنّه صار غيناً بكـبه كغنى غيره باله، وإلاً فلا تحرم 10- العبد كلما كان أذل لهله وأعظم افققاراً إليه وخضوعاً له، كان المان أقرب إليه وأعز له، وأعظم لقدره، فأسعد الحلق أعظمهم عبودية لهُ، وأما المخلوق فكما قيل: احتح إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عمن شئت تكن نـئن أطيره، وأحسن إلى من شئت تكن أمرير، فأعظم ما يكون العبد قـدرأ وحرمة عند الحلق إذا مل يكتح إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء
 نتص قدرك عندهم بقلر حاجتك إليهم، وهذا من حكمة الله ليكون الدين

## كله

 الحلق إلا فيها دعت إليه الضرورة، لأن بعض الكاس تعرض له الحا الحاجة، فلا

 أحمد: (استغن عن الكاس فلم أر مثل الغنى عنهم). واستغناء المؤمن عن

 التعاون والتراحم والثواصي بين المــلمين وهو من الإحسان واليان والبذل الني يثاب فاعله عليه وقد دلت عليه عموم النصوص الشرعية. والن اعلم .
وصلى الهُ على نيبا عحد وعلى آل وصحبه وسلم.
 خاتم الأنبياء والمرسلين من أحياها أحيا النة قلبه ونور بصيرته ويضض وجهي وثبت قدمه. ومن حرمه فقد حرم خيراً كيراً. 2- المؤمن لا ينام من الليل إلا قليال لأن نفسه تدفعه دفعا لترك الفراش ولنته ليقوم ويقف بين يلي خاليا لقها 3- قيام الليل دعوة يُستجاب.. وذنب يُغفر .. ومسألة ثُقضى..وزيبادة في الإيمان والتلذذ باتحشوع للرحن..وتحصيل للسكينة.. ونيل الطمأنينة.. واكتساب الحسنات..ورفعة الدرجات.. والطفر بالنضارة والمالحاوة والمهابة.. وطرد الأدواء من الجسد والراحه النفسيه .. طمأنينة القلب ..

 القَ يبالها القائم في ظلمات الليل ولهُ!!


 جتوبكم عن المضاجـع .)






 6- الجاهل يشكو النها إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمثيكو
 بعضن السلف رجلاً يشكو إلم رجل فاقته وضرورته، فقال: يا ها هذا، والشّ ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحكك.

