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

**الحلقة السادسة والثمانون بعد المائتين في موضوع (الباعث) وهي بعنوان:\* لا شيء يبعث الأمل ويقرب من النجاح وينمي المواهب کالابتسام للحياة : فالنفس العابسة لاترى صعابا فتخففها وإذا رأتها استكبرتها واستصغرت همتها بجانبها ؛ فهربت منها ؛ وقبعت في جحرها تسب الدهر والزمان والمكان ، وتتعلث ب " لو " و " إذا " و " إن " ، والنفس الباسمة ترى الصعاب فتتلذذ بمواجهتها ، تنظر إليها فتبتسم ، وتعالجها فتبتسم ، وتتغلب عليها فتبتسم . إن الصعاب في الحياة أمور نسبية ؛ فكل شيء صعب جدا عند النفس العابسة ، ولا صعوبة عظيمة عند التنفس العظيمة . الثقة بالنفس فضيلة كبرى عليها عماد النجاح في الحياة ، وشتان بينها وبين الغرور الذي يعد رذيلة ، والفرق بينهما أن الغرور اعتماد النفس على الخيال ، وعلى الكبر الزائف ، أما الثقة بالنفس فاعتمادها يكون على مقدرتها على تحمل المسؤولية ، وتقوية ملكاتها ، وتحسين استعدادها لا شيء أقتل للنفس من شعورها بصغر شأنها وقلة قيمتها ، وأنها لا يمكن أن يصدر عنها عمل عظيم ، ولا ينتظر منها خير كبير . هذا الشعور بالضعة يفقد الإنسان الثقة بنفسه ، والإيمان بقوتها ؛ فإذا أقدم على عمل ارتاب في مقدرته ، وفي إمكان نجاحه ؛ ففشل فيه . فلنتغلب على هذه الصعوبات جميعا ، ولتبتسم للحياة ولا**

**تكاد الا وينقلب التكلف بعد حين تطبعا.**

**[الأنترنت - موقع لا شيء يبعث الأمل ويقرب من النجاح وينمي المواهب کالابتسام للحياة ]**

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