3- الكواضع في الباس والمثية.


6- الكواضع عمع الخانم والعيد . من فوائد التواضع
 ومو دليل على عجة الهَ رب العالمين

 4 الكاضبع ديل على حسن الحلّ .
 والاخرة .


7 الكواضع يساعهـ الانسان على التحاح ح المياة .


 وبُدْهِ الصَّه.
 جليل القدر، رفيع المكانة.






كا أووال وأوفات تكون أنسب وأرغب فيها ، ولثلثبا المكواضغة






 لككها غري حرمة ، هإن الأفضل أن يلبس مثلهم ؛ لأن الهة تعالى جيل هب الجـال، ولاثك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيعي


 الانس : فإن لـه هـا الأجر العظمـ م
 بإنه يلبس مثلهم "
إن الكواضع يكون من الإنسان على نوعين:






 المدموم
والواضع يكون في أثياء ، منها:



الحمد للهَ الذي علم بالقلم علم الانسسان ما لم يعلم الخمد للهُ الذي خلق الإنسان علمه اليان والصالة والــلام على الذي لا لا بطق
 :أحاديث النبي عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ أَئِهِ ، فَالَ : فَالَ




بَلْبَسْ مِنُ أَبَّهِا شَاءًا
السلسلة الصحيحة
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الشرح الإجمالي :

 ، وخيره من حلل الجإمان يلبس من أبيا شاء ، جازياء له على
 والإسراڤ
 نوبه رثا ، كان أكمل إيانا ، وأعطم أجرا ؛ ؛ فإن البي هلى الهِ





 لهينة حـسنة في المالين ، فيّاب على ذلك ، ولكن الياب المسنة

دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ
الْمُلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

 هُدي ولا بتاع


بل يرى الفضل للناس علي، والمثوق فم قِله. فـا أمجل الـواضي، بهـ
 والششّي وحب الذات.



 نكان يكالط الثاس ويكلس علي الأرض وأكل علمي لأرض .. كان في
 يد أحد حتى يتزعها هو ولا يصرف وجهه عن وجهيا حنى يصرفه هو


الرضي وبتي الجائز .. عششي مع الأرامل ويقضي حوائج الضعفاء.



داووا مـلمين ولا بيطر إلهم باكعبارات خاصة.

 والبروت لا يليق إلا به.
12- إن الإمام مين ابجهال والكطافة ، ولنا أباح للمــلم الظهور
 13- من آداب للباس والزينة والططري : 13- الكوتط والاعثلال في همها الزبنة المباهة.
2- الخافظة على النظافة.
 4- " ترمع علس ثياب الشهرة و الاخيال. 5- 5- دكر الهَ تلّه.
والنَ اعلم ..... وعلى الهُ على عدما. وعلى اله وصحبه وسلم

1- أن الحايث بيل على الزمد. والكواضع وعمل الإسراف ، ولكن لا يدل على ترك البابن الشسن بالكلية ، واختيار الثياب

2- إذا أنعم الهَ على عبه بعلم بإنه يكب أن يرى أثر هن. الععية عليه بالعمل بذلا العلم ئ العبادة وحسن المعالمة ونثر
 3- أن الكواضع هنة حيلاة شريثة، وصاحبه له المرجات








 الكواضع مع الكبير والصغير ومع ولي الأمر والوالثين فـ البأكا
 كللقاطي دعوة وارشاداًا.





الجياة الغرورة القصيرة.
7- الكواضع هو انكــار القلب للرب جل وعلا وتخض البناح والذل والرحة للمباد، فاي يرى الموّاضع له على أحد فضالً ولا

يرى له عنـ أحد هأأ،

