الـــوع الثالــت: الخيــاء مــن الــنفس، وهــو نــوع لطـــف من الحياء.
مـا يضعف الحياء: 1- المعاصي بيميع أنواعها. 2-3- الرّزية السيئة.
 عبر المسلسلات والبرامح. من الاسباب الجالبة للحياء 1- مراقبة الهي عز وجل 2-علو المهه وشرف اليفس 3-رؤرية العبد الاء النه عليه 4-رؤبة تقصيرن في شيكرها

5-عبة الشَ عز وجل
6-إجهال الهَ عز وجل أن يراه وي معصيه 7- الحوف من عقاب الهُ 8- الرجاء فيها اعده الشه لاهل الهياء 9-جبالسة اهل الطاعة والخياء 10 عاسبة النفس وإحصاء مآثيا ثرات الخياء
1-خلق يعث على فعل الطاعات 2- 2 خلق يعثث على ترك القبائح 3-خلق يعث على حسن الخلق 4-خلق يعثث على ترك الظلم والغغر والحيانة 5-
6- خلق يعثث على صيانة العرض ودفن المساويء والتحلي بالمكارم

والذين يستّحي منهم الإنسان ثلالة : البشر ، ومم أكثر من يستحي


 يراه أو يسمع نجواه ، فيكته ؛ و ومن لا يعرف النه فكيف يعظمه، وكيف يعلم أنه مطلع عليه ؟" انتهى
فقل لنفسك: لو كان رجل من صالحي قوومي يرافي، أو يسمع كالامي، لاستحيت منه، فكيف لا أستحي من ربي تبارك وتعالي، ثم لا آمن

تعجيل عقوتهن وكشف سترْه!
فإن من علم أن الهُ يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه، وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك تركا المعاصي في السر.
فإن أصل أعمال القلوب الحياء، فمن (اتصف بالحياء من النّه، فقد انصبغ قلبه مععرفة الشه وحبه، وخوفه ورجائه، والتحبب إليه مهـا

أمكن).
أربع من كن فيه كان كاملاً ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالحى قَّهـ: 1
2- ع عقلة يسدده
3- حسب يصونه

- 4

أنواع الحياء.
الحياء ثلالة أنواع: حياء من الهـه -ـعز وجل-، ويكون بامتـال أوامره واجتتاب زواجره، النوع الثاني: هو الهياء من الثلق، ويكون بكف الأذى عنهم بميع أنواعه، بالقول والفعل، وترك سوء الظن بُمّ، ويكون بترك الجاهرة بكل قيح.

الحمد لهُ النذي علم بالقلم علم الإنسان ما ما يعلم الحمد لشه الذي خلق الإنسان علمه اليبيان والصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أها بعد. فهاهن فوائلد من أحاديث البئ عَنْ سَعِيدِ بُن زَيْلِّه أَنَّ رَجُلا، قَالَ: يَا

 رَجُلا مِنْ صَالحِي قَوْمِكَ ". أخرجه أممد وصححه الألباني في " الصحيحة " (741)
 الشرح الإجمالي : قال المناوي - رحه النه - :

 وأوضح بيان ، إذ لا أحد من الفسقة إلا وهو يستحتي من من عمل لقيح عن أعين أمل الصالح ، وذوي المئيات والفضل ؛ أن يراه وهو فاعله ، والنه مطلع على جميع أفعال خلقه ، فالعبلد إلذا
 المعاصي الظاهرة ، والباطنة ، فيا ها ما مِ وصية ، ما أبلغها ، وموعظة ها أجمعها.
 خيوان ، ولا من الأطفال ، ولا من الذين لا يميزون ، ويستحي نز العالم أكثر مكا يستحي من الجاهل ، ومن الجا الجماعة أكثر ما ما

يستحى من الواحد.

## 


 هُدى ولا تباع
ولا تـسونا من صا
أعدها (عزههي إبراهيم عزيزن)

12- الحياء أصل لكل خير ، ومو أفضل وأجرِ الأخلاق، وأعظهها قدراً، وأكرها نفعاً، بل هو خاصة الإنسانية؛ لأن الخيوان لا حياء
 وصورُّها الظاهرة.
13- أن صفة الحياء مي من أوصاف الملاككة -عليهم صلاة الشه وتا وساهـ.
14- الخياء له أضداد، وله موانع، هنالك أمور تضغفه وتططه في
 عرضه لكل آسر وكاسر، من الثطأ أن نجلها علها عرضة للصوص


وأن يتتلعها من نفوسنا لصوص الأخلاق وثياطين الإنس والجن. 15- فوائل الحياء
1- 1- أن الحَّاء مِن خصال الإلياءن.
2- هجر المعصية خحجأل من الهَ دبحانانه وتعالى. 3- الإقبال على الطاّاعة بوانٍ المبِ لله عزّ وجلَ 4- يعلد عن فضائح الـُّنُّا والآخرة. 5- أصل كلِ ثـعب الإعمان. 6- يكسو المرء الؤقار فلا يفعل ما يكنُ بالمروءة والتوقير ولا يؤذي مَن يستحقٌ الإكرام.



 في شيء من أوحاها

 إليك، وإياك أن نجعل الهَ أهون الناطرين إليك والشه اعلم .... وصلى النَه على يحمد وعلى اله وصحبه وسلم

1- كان الصحاب الرسول صلى النهُ عليه وسلم من اكثر الثاس حرصا على العمل الصال والثقرب لها سبحانها وتعالى. 2- أعظم الحياء ينبفي أن يكون من النه تعالى، الذي نتقلب في نعمه وإحسانه الليل والثهار، ولا نستغغي عنه طرفة عين، ونين
 3- حقيقة الحياء خُلق يععث على ترك القيحع، وميع من التُصير في حق ذي الحق.
4- من صفات الهُ تعالى أنه خحي يِنِّرُ، يحب الحياء والستر. قال الهل صلى الشه عليه وسلم: (إن الشه حخي ستير، يحب الخياء

والسزر).
5- كان البي صلى الهُ عليه وسلم أشد الناس حياءً، وكان إذا كره ثينًّا عرفه الصحابة في وجها.
 نععة الشَ، ولا ينكر إحسان الهُ وفضله علي، وعتلئ قلبه باحوف

والمهابة من الهُ، وثتلئ نغسه بالوقار والتعظيم لها لهُ
7- المسلم الني يستحي من ربه إذا فعل ذئنَا أو معصية، فوانه يخجل من النَّ خحجلا شـليدًا، وبعود سريعًا إلى ربه طالِّا منه العغو

والغفران.
8- المسلم بستحي من الكبي صلى الشه عليه وسلم، فيلتزم
 9- حياء المؤمن كِبله لا يعرف الكلام الغاحش، ولا التصرفات البذئة، ولا الغظظة ولا الجفاء.

الإنسان إلى فعل الحير، ويصرفه عن الشر
 وعلى الوجه أثرم، ومن حرمه حرم الحير كله، ومن تكاء ونلى به ظلفر بالعزة والكرامة، ونال الحير أجمع.

