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

**الحلقة الواحدة والعشرون بعد المائة في موضوع (الباعث) وهي بعنوان :\*وتوبوا إلى الله جميعاً ( بواعث التوبة ) : 5 - سبب لتبديل السيئات حسنات: كما قال الله عز وجل: {إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الفرقان:70]، وعن أبي طويلٍ رضي الله عنه أنه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاً، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا دَاجَة إلا أتاها؛ فهل لذلك من توبة؟" قال: «فهل أسلمت؟» قال: "أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله". قال: «تفعل الخيرات، وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن». قال: "وغدراتي وفجراتي". قال: «نعم». قال: "الله أكبر". فما زال يكبر حتى توارى" (المعجم الكبير، للطبراني، رقم 7235، وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب، 4 / 113، وهذا إسناد جيد قوي).**

**6 - سببٌ لسلامة القلب ونقائه: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا أخطأ نُكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نَزَع واستغفر وتاب صُقل قلبه، وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين:14]» (الترمذي، رقم 3334، وقال حسن صحيح، وحسنه الألباني).**

**7 - سبب لتحصيل دعاء الملائكة واستغفارهم: كما قال عز وجل حكاية عن الملائكة أنهم يدعون الله قائلين: {فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا**

**سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيمِ} [غافر:7].**

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