 بصـــرته، دل علـــى ذلـــك النصـــوص الشـــــرعية والواقع المشاهد. فهن هذه الآثار:


 قلبك نوراً فال تطئئه بظلمة المعصية".
 العبد ليحرم الرزق بالنـنب يشسيب) أمدا المد.



الثيطان وأهله.







والقلب)
6- ومنها حرمان الطاعة.
 يذل من عصاه من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً.

 قلبه ولسانه عند احتضاره وقرب وفاته.




 الأمور في مواضعها.

 الككلام- في الزجر - أبلغ من دكر الضرب وغيره.





أنه يُغلب ولا يُغلب، فهو يدبر أمورنا برجة وحكمة.
 الطريق الصحيح من الطريق المعوج.

 الشَ عليه وسلم:

 [رواه مسلم في صحتحهـ].




. فطار)

## سورة البقرة

(بسم الله الرحمن الرحيـم)
 الْبِيّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ السَّهُ عَزيزِ (209) *

والمعاصي. الزّلة هي المعصصية


## الواضتات

المعنى الإجمالي






وإباز وعله ووعيد.
 الآيــات الواضـحات والحجـج اليـــاتات، فـاعلموا أن الهن غالـب
 تتقضيه الخكمة من مؤاخذة المذنب.

 عَرِيزَ حَكِيمُ

سلسلة تفسير القران التظيم الإصدار رقم ( 193 )

cill wo cull كo $x$
209 䀎斯 هَلدى ولا تباع
ولا تنسونا من صال دعانيكم

11-الذين كيتُرون الذنوب فقد يشعر أحمهم بالدنم وبعزم على التوبة، لككها عزيعة باردة ضعيفة سرعان ما تنهار مرةً أخرى أمام دواعي المعصية. 12-ان الستطام الذنوب يولد عند صاحب الذنب الالتغغفار والندم والتوبة، أما أولكك الذين يكتقرون الذنوب فانفي بانمب وإن عزموا على التوبة كانت العزيمة باردة، لأن داعي التوبة ضعيف. 13-ما أحسن ما قال الإمام الشوكاني رحمه النه: "اعلم إن الألمر بالمعروف والثهي عن المنكر هما من أعظم عُمُلد الدين لأن كِما حصول مصاح الدنيا والآخرة فإن كانا قائمين قام بقيامهما سائر الأعمدة الدينية والدنيوبة. أما إذا كان هذان الركان الركان العظيهان غير
 تستبين، ومن معروف يستخفي ومن جولان العان العصاة وأهل البعع تقوى وترتف، ومن ظلمات بعضها فوق بعض تظهر في الناس، ومن هرج ومرج في العباد يبرز للعيان وتقر به عين الثيطان، عند ذلك ونك يكون المؤمن كالثـاة العائرة، والعاصي كالدئب المفترّن، وهذا با بلا شكك ولا ريب يمحو رسوم هذا الدين، وحيئذ يصير المكعروف منكرأ والمنكر معروفأ ويعود الدين غريأكها بدأ".اهـ.

14-عالاج المعاصي
14-احوف من النه تعالى.
2-صـدق الكوجه إلى الشه وسؤاله المداية.
3-جكاهدة النفس وفطهها عن ثهواتَا 4-العزعة الصادقة على مفارقة المعاصي.

5-الإكثار من النوافل والطاعات. 6-جالسة الأخيار.
7-أخي المسلم : لا تنس أن أقبح عيب للمعاصي، أن العاصي

 والشه اعلم .... وصلى الشا على عحمد وعلى اله وصحبه وسلم

1-الزلزل المراد هنا علم الثبات على طاعة الهه ورسوله بععل الأمر وترك النهي بتزين الثيطان ذلك للعبد حق يقع في الضري 2- وجوب توقع العقوبة عند ظهور المعاهي العظام كلا يكون أمن من مكر الشه. إذ حصول الأمن لازمه الاستمرار على


3-ما من مستحل حرامأ، أو تارك واجباً إلا وهو متع للشيطان
في ذلك.
4-حكذير فمم من اتباع الشيطان والسير في ما يزينه وتنبيه إلى أنه علو شديلد العلاء كم لا يعكن أن يوسوس إلا بما فيه إئهم

وضرريمه.
 يقولوا يوم الخساب إننا زللنا لأنا لا لا نعرف القق من الباطل. 6- أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به. 7-أن الإسامام الذي دعيتم إليه هو الحق.
 فرديأ كان أو جماعياً إنما بسبب معاصيهم وإمهالمم لأوامر النه عز وجل، ونسياغْم شريعته. 9-اقتضت حكمة الشّ تعالى واتصافه بصفات المغفرة والرحمة أن يقع العباد يـ اللنوب والآثام، ثم يرجعون إلى النه مقبلين تائين
 الأرض أجمعين ولملى الكاس كلهم، لكن حكمته اقتصنت أن هعلأ
الجنة والنار من خلقه.

10-المؤمن الصادق في إيانها مع ذلك كله يلرك خلمطورة المعصية
 بشري واقعها مواقعة ذليل خائف يتمنى ذلك اليوم الذي يفارئ

فيه الثنب ويتخلص من شؤم المعصية.

