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

**فهذه الحلقة الرابعة والستون بعد المائة في موضوع(الحليم)وهي بعنوان:**

**باب ما جاء في فضل الحلم،وكظم الغيظ،وذم الغضب:**

**وعن يزيد بن خصيفة، عن المغيرة بن عبد الله قال: جلسنا إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له خصفة أو ابن خصفة، فجعل ينظر إلى رجل سمين، فقلت: لم تنظر إليه؟ قال: ذكرت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا ذات يوم: «هل تدرون ما الشديد؟»، قلنا: الذي يصرع**

**الرجال. قال: «إن الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب».**

**وعن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: كان موسى بن عمران إذا غضب اشتعلت النار في قلنسوته.**

**وعن أبي العلاء بن الشخير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء وجهه، فقال: أي الأعمال أفضل؟ قال: «حسن الخلق». وأتاه من بعده، فقال: من أي الأعمال أفضل؟ فرفع رأسه إليه، فقال: «أما تفقه، هو أن لا تغضب إن استطعت».[ الأنترنت - موقع نداء الإيمان - باب ما جاء في فضل الحلم، وكظم الغيظ، وذم الغضب ]**

**حديث : من تواضع لله رفعه :**

 **يعرف التواضع في الدين الإسلامي بالتضرع والتوجه لله والتذلل له والبعد عند اللهو وغرور النفس والحياة، كما أنه من أكبر الدلالات التي توضح أخلاق الإنسان الحميدة. التي حثنا ديننا عليها، التواضع من أحد الصفات التي اختص بها الأنبياء والكثير من البشر الذين لا يودون التعامل مع المتعالي أو المتكبر. محتويات المقال [ عرض ] حديث: من تواضع لله رفعه معنى حديث: من تواضع لله رفعه الذي روي عن أبو هريرة عن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله): يوضح هذا الحديث الشريف عن خير خلق الله نبي الرحمة والرحمة المهداة للعالمين، الكثير من الأمور ومنها التالي: أن المال الذي يملكه الفرد لا ينقص بالصدقات. بل هو يزيد ويبارك الله فيه ويضاعفه له. موضحا رسول الله أن المال الصدقة تجبر المال وتحل به البركة ونيل الثواب العظيم والأجر.**

**والنص الثاني من تكملة الحديث الشريف يحثنا على العفو عند الاستطاعة.**

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