 ونصـره واقع بـلا شــك ومـا هي إلا شــــة وتـترول وأيـام صـعاب تنتهي




ماكاكته تبت قلوب الجاهدلين وتزلزلز قلوب الكفرة والمكافقبن.








 (الدلالات والعبر)
1- يدل على أن ملة الكفر واحـدة


3- يدل على أن الاعتصام بجبل الهُ والتوكل عليه فوة لا تقهر
4- يدل على أهمية التيادة الحازمة الملتزمة بأمر النها
5- يدل على أن السـع والطاعة ها دورها الكيبر في وحلدة الصف

6- يدل على أن التخطيط والتهايف أمر ضروري لازم.
 بالصبر على كل حال فالصحابة أصاكِم من الجوع الشئ الكنير وأصاكياكم الحوف والملع الشديد لكن التربية السليمة عصمتهمه من التهرد

وفي اغننة فايتها ، في معالم التنريل ، أي : فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلقوم من الفنع ، والخنجرة فوق الملقوم ، وهذا على مبيلى التمثيل عبر به عن شـدة الحوف . ( قال : " نعم " ) أي قولوا ( اللهم استر عوراتنا ) : أي



 العاطفة ، وفي بعض النسخ بتركها ، والمعنى هزمهم ، فيكون استئيافا لضرب أو بدلا منه ، ( بالريح ) : قال الطبي : الظاهر أن يقال : فانزّموا بها ، ،


بما لا طائل تغته . ( رواه أحمد )

حلث ميل ذلك أو قريب منه في غزوة الأحزاب، إذ ما اشثتلد الحصار وشكا
 عوراتنا وآمن روعاتنا رواه الامام أحما... فما هو الا يوم أو يوما يومان إلا أرسل الله عز وجل ريكا شـليدا خلعت خيام الكفار وقلبت قدورهمه.. فعادوا منكسرين أذلاء خاسرين.. وهكذا استجاب الله تعالى دعاء نيها صلى الهُ

عليه وسـلم
 كان ذلك لكي يمتحن المؤمنين، ويتميز الصادق من الكاذبا المانب، والمؤونم الصادق من المافق.


هؤلاء الكفار سيسلمون بعد ذلك، ويتكون منهم جيش الإسالام. فـا أشد حاجتنا في هذا العصر إلى استلهام هذا المرس العظيم من تلك




المؤمنين، وهي تزيداد بومًا بعد بيوم.

الحمد لهُ رب العالمين والصـلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نيبنا ححمد وعلى آله وصحبه وسلم

عن أبي سميد الفدري -رضي الله عنه- قال : ״ قلمنا يوم الخندق : يا
 فقد بلفت القاوب المناجر ؟ قال
 روعإنيا قالل : فضرب الاله عز وجل وجوه أعدانه بالريحع ، فهزهمص

الاله بالريع
السـسالة الصمـيـة
المقف الاهمالي :








 التلوب الحناجر ) : كناية عن بلوغ الأمر في الشداة غايتها

## اللهم استر عوراتنا

## وآهن روعاتنا



من يردد اللهبه خيرا يفقهه في الدين


فوائد من أحاديث البي

أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الثله بنسخ هاه المطوية وتوزيعها الساع أن تكون الكون لك حسنة جارية والدال على الخير كفاعله

أعدها (عزهـي إبراهيم عزينى)
"قم يا نومان". دعابة تقطر حلاوة وتثيض بالخنان وتسيل رقة! نعم القائلد. ونعم المريك.
9. ــرعة البديهة للـى حذيفة الصحابي الكريع , عندما فال أبو سفيان: "
 الذي عن يمين فقلت من أنت؟ قال: معاوية, ثم ضربت بيلي عي على الني عن نمالي, فقلت: من أنت؟ قال عمرو , وهكذا بادرمم بالمسـألة حتى لا لا يتيح فم فرصة ليسألوه.





 مر كُم في الملدينة .
11- الثقة بالقيادة أمر مهم والرضا والتسليم بالقرارات وتنفيذها يلم الشمل فلم يتذمر أحدهم من قرارات النبي عليه الصالاة والسلام إلا أهل النفاق والزيغ وهم قله لا يذكرون أما المؤمنون فكانوا الحل المشاورة والتسليم

12- إن الفرج بعد الشدلة
13- أن التحلي بالتفاؤل بنصر النَّ من الحصال الحميلة
14- 13- صحة نقل الأخبار المنقولة للقيادة حتى يتم التخطط وفق ذلك الك
15- 15- غدر اليهود ونتضهم للموائيق 16- أهمهيه الشورى في الإسامام
17- أهمية نزول القائد الميدان والمشاركة مع الإفراد (حغر الحّدق ومشاركثه عليه الصالة والسلام)
 19- اختيار أهل الفطنة والنكاء لتفيذ المهات الصعبة

وصحبه وصلم.

## الفوائد








 ولا يجا أثر الريح والرير لا في ذهابها إل المشركن، ولا في رجوعه إله





مـــم)





 كرئع التخلص من المآزق الخرجة. 6. الانضباط العسكري الذي كان بيتلى به حذيفة: أنت الفرصة ليتّل





