**بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :**

**فهذه الحلقة الواحدة والسبعون بعد المائة في موضوع(الحليم)وهي بعنوان:**

**هل الحلم والاناة صفتان مكتسبة ام خلقية ؟ : السؤال هل الحلم والاناة صفتان مكتسبة ام خلقية ؟ وذلك أثناء تلقيهم مادة الحديث العلمية، وفي مقالنا هذا نُقدم لكم الإجابة عبر موسوعة، إذ تعتبر الصفات هي الجوهر الداخلي للإنسان، فلا يصلح بدون تحليه بمكارم الأخلاف الشريفة التي حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً، وإليكم توضيح الشق التي تنتمي له تلك الصفات فيما يلي ؟ :**

**الإجابة: أن الحلم والأناة صفتان مكتسبتان.**

 **يتصف الفرد بتلك الصفات العظيمة من خلال التعود والاستمرار**

**على ضبط النفس، والتحلي بالتسامح والعفو، حتى تلزمه وترافق شخصيته.**

**ويتطلب الأمر مجهوداً كبيراً من الشخص في عدم الرد على الإساءة بمثلها والغافل عن الجرمية التي تقع أمامه، ثم التفكير في الحلول السليمة للتغلب على المشكلة الأخلاقية.**

**الحلم والأناة : تُعتبر الصفة الإنسانية هي السلوك المستمر التي يقوم به الفرد من أفعال اتجاه غيره، إذ تجعل لكل منا شخصية غير متشابها مع**

**غيرها، وتختلف تبعاً لاختلاف المنشأ التي يقع به الإنسان، إلى جانب العوامل المحيطة به، كما تعتمد في تشكلها على المواقف والأحداث التي**

**تعرض لها، ومن أهم تلك الصفات صفتي الحلم والأناة.**

**صفة الحلم : يختلف المفهوم اللغوي لكلمة حلم في اللغة العربية عن العلوم الدينية. تُعرف في اللغة برؤية شيء ما في المنام، كما يمكن القول أنها**

**كلمة تعبر عن ترك العجلة. وأوضح علماء الدين التعريفات الأخرى التي تتقارب مع المفهوم اللغوي لها. أشار الجاحظ أن الحلم هو عدم الاندفاع للانتقام من الطرف الآخر عند الغضب رغم وجود القدرة والقوة لذلك. كما قال المناوي أنه تغافل الإنسان عن الشخص التي تسبب في أذيته بالاقتناع العقلي. بينما بين الجرجاني المفهوم وهو الاطمئنان أثناء ثورة الغضب، والتغافل عن معاقبة الظالم.**

**إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .**