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

**الحلقة الثانية والخمسون في موضوع (المنان ) من اسماء الله**

**الحسنى وصفاته والتي هي بعنوان : المنُّ مُفسِدٌ للبيوتِ :**

 **وإذا عرف الداء وأسبابه وخطورته ومضاره، سهل العلاج –بإذن**

 **الله-، وكما قالوا: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، وشأن من طلب السلامة والنجاة أن يعظم حرمات الله، (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، (سورة الحج الآية: 32)، والمسلم يرى ذنوبه في أصل جبل يخاف أن يقع علیه، أما الكافر والمنافق، فیری ذنوبه وكأنه ذباب جاء علی وجهه فقال به هكذا وهكذا، علی جهة الاستخفاف، وإنما خف الحساب علی قوم ، لأنهم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، والعيوب والآفات تقبل الإزالة والمحو بإذن الله، ولذلك قال سبحانه : (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)، (سورة الشمس الآيتان: 9، 10)، و بشيء من المجاهدة مع معرفة الأسماء والصفات، وأن المنان والمنعم علی الحقيقة هو الله، (وما بكم من نعمة فمن الله)، (سورة النحل الآية: 53)، وأن المن والأذى من المخلوق سبب لمحق البركات وزوال الخيرات في العاجل والآجل. [ الأنترنت - صحيفة عُمان – المن والأذى سبب لمحق البركات وزوال الخيرات - القاهرة: محمد إسماعيل - ]**

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