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

**فهذه الحلقة السادسة والثلاثون بعد المائتين في موضوع(الحليم) وهي بعنوان: الغنى :**

**و استحيت أن تذكر حاجتها، فلما رجعت إلـى علـي ، قالت استحييت أن أطلب شيئا.فذهب علـي مع فاطمة إلـى رسول الله-صلي الله عليه وسلم-وقال: يا رسول الله (لقد سنوتُ)، (وفاطمة مَجُلَت يدها) فأعطنا خادما فقال والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصُفة لا شيء لهم، بل أبيع**

**هؤلاء وأنفق أثمانها عليهم.**

**انصرف علـي وفاطمة - وفـي الليل. -النبـي صلي الله عليه -وسلم طرق عليهما الباب ودخل فقال "ألا أدلك،- وفـي اللفظ الأخر، وهو يخاطب فاطمة لما ذهبت إليه قال ألا أدلك على خير من خادم؟ إذا أويتـي إلـى فراشكِ تسبحين الله ثلاثا وثلاثين، وتحمديه ثلاثا وثلاثين، وتكبريه أربعا وثلاثين، فذلك خير لكِ من خادم."**

**من الحقائق المعروفة أن فاطمة؛ كانت جزءً من النبـي -عليه الصلاة**

**والسلام- كانت بضعة منه حتـى قال يريبنـي ما رابها ويؤذينـي ما آذاها، وكانت أحب الناس إليه.كان من الممكن أن يعطيها خادما يكفيها مؤنة العمل، ولكنه أرشدها إلى ما هو أفضل من ذلك، ألا وهو تسبيح الله سبحانه وتعالى وتحميده وتكبيره.**

**النكتة فيها أن الذكر هو أعلى المراتب وأن العبد ، إذا انشغل عن حاجته بالذكر أعطاه الله عز وجل أفضل مما يعطـي السائلين.**

**ومما يدل علـى هذا حديث دعاء الكرب:حديث علي ابن أبـي طالب، لما**

**علمه النبي -صلي الله عليه وسلم- دعاء الكرب (لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش الكريم) هذا دعاء الكرب.**

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