**بسم الله ، والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد : فهذه الحلقة التاسعة والثمانون في موضوع (الحفيظ) والتي هي بعنوان :**

**وهناك بعض العوامل المساعدة التي يمكن أن تعينك على الحفظ منها على سبيل المثال:**

**أولا: القراءة بما تحفظه في نوافل الصلوات.**

**ثانيا: القراءة في كل وقت يتاح لك .**

**ثالثا: قراءة المحراب أي أثناء إمامة الناس في الصلاة فإنها المحك الصحيح للحفظ.**

**رابعا: سماع الأشرطة القرآنية المجودة لبعض القراء وخاصة أصحاب الأصوات الجميلة.**

**خامسا: الالتزام بمصحف واحد للحفظ، فإن التعود عليه مما يعين على الحفظ، وهذا أمر مجرب يوصي به الحفاظ.**

**سادسا: استعمال أكبر قدر ممكن من الحواس عند القراءة مثل (النطق/السماع/البصر/…).**

**لعلي أذكرك بفضل المراجعة فإنها من تمام الحفظ، فلا حفظ بلا مراجعة،**

 **و ليس هناك مراجعة أصلا من غير حفظ، غير أن للمراجعة أصول وقواعد منها على سبيل المثال:**

**التعاهد الدائم بالمراجعة وعدم الغفلة عما تحفظ.**

**مراجعة أكبر قدر ممكن مما تحفظ.**

**استغلال المواسم والمناسبات الدينية : مثل شهر رمضان فهو يعتبر بمثابة موسم المراجعة الأكبر.**

**كما أن هناك بعض الأمور التي تساعد على المراجعة منها:**

**أولاً: لإمامة في الصلاة.**

**ثانيا: العمل في مجال تحفيظ القرآن للأشبال ولغيرك ممن يرغبون.**

**ثالثا: المشاركة في برامج تحفيظ القرآن فإنها تعين على ذلك.**

**رابعا: قيام الليل والقراءة فيه بما تحفظ.**

**خامسا: لمراجعة على الغير فإنها مما تثبت المحفوظ.**

**وختاما؛ فهذه بعض الأسس والقواعد التي يحس بك أن تراعيها في مشروعك الكبير لحفظ كتاب الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا وإياك**

**ممن يحفظون كتابه ويعملون بما فيه [ الأنترنت – موقع أون لاين - أسس وقواعد تعين على حفظ القرآن - الأستاذ همام عبد المعبود ]**

**إلى هنا ونكمل في الحلقة التالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .**