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

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

**الله الحسنى وصفاته والتي هي بعنوان:**

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

**\*اختص الله بالمن وجعله صفة لنفسه فامتنان العباد تكدير وتعيير ، وامتنان الله إفضال وتذكير. والامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه ولا يصلح هذا إلا لله فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام وأنه ولي النعمة ومسديها وليس ذلك في الحقيقة إلا الله فالمان من عباد الله يشهد نفسه مترفعًا على اﻵخذ مستعليًا عليه فيشهد ذل اﻵخذ وحاجته إليه وفاقته ولا ينبغي ذلك للعبد.(ابن القيم)**

**\* قد تولى الله ثواب المعطي و رد عليه أضعاف ما أعطى فبقي عوض ما أعطى عند الله فأي حق بقي له عند اﻵخذ؟ فإذا امتنّ عليه فقد ظلمه ظلما بيّنا.(ابن القيم)**

**\* "لا تبطلوا صدقاتكم بالمن واﻷذى" إنما بطلت صدقته ﻷن معاملته كانت مع الله فلما لم يرض به وطلب العوض من اﻵخذ وتمنن عليه بصدقته فأبطل معاملته مع ربه إذا أراد الله بعبده خيرًا وفَّقه لعمل يرضيه عنه ورزقه مطالعة فضله عليه وتوفيقه له وأن ما هو فيه إنما هو بفضل ربه لا بفكره ولا معرفته فالفضل والمنة لله.**

**\* وإذا غاب عن العبد شهود فضل الله عليه فأعجبته نفسه حينها يفسد عليه عمله فتارة يقطع عنه إتمام العمل، وتارة يُتمّه ولكن بلا ثمرة، وتارة يُتمّه ولكن ضرره أعظم. (ابن القيم بتصرف)[ الأنترنت - صيد الفوائد – تغريدات حول اسم الله [المنَّان جلَّ جلاله] أمل الغفيلي ]**

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