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

**الحلقة الثالثة عشرة بعد المائة في موضوع (الباعث) وهي بعنوان :**

**\*بواعث وأسباب الاستقامة :للاستقامة عدة بواعث وأسباب منها:**

**1. أنها طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وهي المنجية من الخسارة في**

 **الدنيا والآخرة كما ذكر الله – عز وجل – في الآية: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ}، فذكر – سبحانه وتعالى – الجزاء لمن يستقيم على الدين في الدنيا وفي الآخرة.**

**2. أن الاستقامة على الدين هي مطلب واجب على العبد: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}.**

**3. التربية الصالحة؛ لأن التربية الصالحة هي البذرة الأولى لاستقامة**

**العبد على دين الله – عز وجل -، ولا عجب حين ذكر الله – تبارك**

**وتعالى – الاهتمام في اختيار الزوجة المؤمنة، وعدم الزواج من مشركة {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}؛ لأن الله – تبارك وتعالى – ذكر السبب في آخر الآية فقال: {أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ}، بل بلغ الحال بأنه ليس كل امرأة تصلح لأن تكون زوجة، بل الزوجة الحقيقية هي ذات الدين قال – صلى الله عليه وآله وسلم -: ((تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)) ، فذات الدين هي الأصلح؛لأنها هي التي ستربي الجيل المسلم الذي يتمسك بدينه،ويستقيم على ما أمر الله – عز وجل -، وأمر رسوله – صلى الله عليه وآله وسلم – به.**

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