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

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

**هل الحلم والاناة صفتان مكتسبة ام خلقية ؟ : ويُعتبر الحليم أسم من أسماء الله الحسني، إذ يعني أن الله سبحانه وتعالى يرى جميع المعاصي والذنوب التي يقع بها الإنسان، ولا يتعجل في معاقبته والانتقام منه، فالله لطيف بعبادة يقبل التوب في جميع الأوقات والأحوال.**

**يكتسب الفرد صفة الحلم من خلال اتباعه وتمسكه بالأفعال الصحيحة. إذ يستحضر جميع الفوائد والمنافع التي تعود عليه بتمسكه لتلك الصفة، مما يدفعه إلى الاستمرار عليها. كما يقوم بوضع النتائج التي تترتب على الانفعالات، والغضب التي يصاحبه التخطيط للانتقام. ويتسم الفرد بصفة الحلم برفقه من لديهم سعة صدر وصبر، الحاملين للأخلاق الشريفة.**

**صفة الأناة : تُعتبر الأناة في اللغة الفصحي بأنها الحلم والوقار والثبات على الشيء.**

**إذ عبر أبو هلال العسكري عن مفهوم مصطلح الأناة حينما قال: الأناة هي المبالغة في الرفق والتسبب إليها.**

**فالتأني والصبر في المواقف شديدة الصعوبة من أهم الصفات التي يتسم بها الإنسان العاقل الذي يسعى إلى الخير دائماً.**

**أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتحلي بصفة الأناة في بعض الآيات القرآنية.**

**مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا**

**تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)، سورة النساء، الآية 94.**

**ويرجع السبب في نزول هذه الآية، مرور رجل من قوم بني سليم بجانب نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسوق بعض الغنم الخاص به، فقام بقول السلام عليهم، فقالو: ما سلم علينا الرجل إلا ليتعوذ منا، أي من الحسد، فاتجهوا إليه وقتلوه.**

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