




 تعالى ويكون من الصالحين.



 فابتسمت قبل أه تَارق الحياهة.




 خوف من الياطل، وظلم أهلد، ولم تفلح تهايلات فرعور ولا وعيله في ثيها


 والفتاء.

 عليه أن برقى بإيماته إلى درجة حبي النالة ورسوله.





مثل للامستعلاء على عرض الحياة الدنيا




 2- 2

 وضنط الملاك , وضغط الحالشية , والمعام الملوكي .




 من وحى التصه:














3
 والدرسلين نيبنا محفا وعلى آله وصحبه وسلم .

قال اله تعالى:




(سورة التحري)

شرح الكلمات:
(勿\}




 :
الدعنى الاجهالي


 بالإيمان والترع لربا، وـؤالها لربا أجل الططالب، وحو دخول
 وأعالـ، الخية،

