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

**الحلقة الثالثة والأربعون بعد المائة في موضوع (المنان) من اسماء**

**الله الحسنى وصفاته والتي هي بعنوان:**

 **تغريدات حول اسم الله [المنَّان جلَّ جلاله] :**

**\* الله خلقك لتكون عبدًا له وحده وعبوديتك لربك تجعلك في غير**

 **حاجة لمنن وعطايا غيره، فوحد الله حق توحيده وثق بعدها أنه لن**

 **يذلك لعبيده.**

**\* المنة لله وحده فإذا مكن الله العبد من عطاء ﻷحد من الناس فعليه أن يتواضع لله الذي وفقه ﻷن يكون معطيًا لا آخذًا.**

**\* سمع ابن سيرين رجلا يقول ﻵخر: أحسنت إليك وفعلت وفعلت؛ فقال ابن سيرين: اسكت، فلا خير في المعروف إذا أحصي.**

**\* العبد الموفق هو الذي لا يرى لنفسه على الناس فضلاً بل هو دائم الفكر والنظر ﻷفضال الله ومننه عليه ومثل هذا لن تجده معددًا**

**لمعروفه ولا محصيًا ﻹحسانه.**

**\* دنا ابن المبارك يومًا من السقاية والناس يشربون فلم يعرفه أحد من الناس فزحموه ودفعوه فلما خرج قال: ما العيش إلا هكذا حيث لم نعرف ولم نوقر.**

**\* قُرئ على ابن المبارك كتاب المناسك؛ فقرأ التلميذ: وبه قال ابن المبارك، فقال: من كتب قولي؟ فقيل له: الناسخ فأخذه فحكه حتى محاه وقال: ومن أنا ليكتب قولي؟!.**

**\* المؤمن لا يمنّ بعمله الصالح على ربه فيستكثره كما قال ربنا( ولا تمنن تستكثر) فإياك واﻹعجاب بنفسك وعملك واستكثر من قول (ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين).**

**\* وإنما يتولد اﻹعجاب بالنفس من اغترار العبد بمدح الناس له الذين ربما وصفوه بما ليس فيه ولربما صدقهم وظن نفسه بلغ الدرجات العلى، فكانت تلك مهلكته.**

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