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

**فهذه الحلقة الثانية والثلاثون بعد المائتين في موضوع(الحليم)وهي بعنوان : الترغيب في الحِلم : ويكون هذا الخير كـما يلي :**

**#الأجر العظيم الذي سيلقاه من الله سبحانه وتعالى.**

**#يأمن من الظلم أو انتهاك الفضيلة.**

**#يأمن من القانون بالاعتداء أو بالعقاب المخالف لهما.**

**#يتيح له الفرصة حتى يعفو ويصفح عن الإساءة.**

**وحث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على أن يتصف المسلمون بهذه الصفة بسبب وجود حقائق عظيمة تتعلق بهذه الفضيلة وتتجلى في:**

**#حيث أن الغيظ أو الغضب العنيف هو مسلمة أولية للحلم حيث أنه لا يتواجد الغضب إذا لم يتواجد السبب.**

**#إن الحِلم هو صفة وفضيلة لا يسهل الوصول إليها فهي صعبة المنال وتكمن صعوبة منالها في أنها تحتاج إلى شخصية خلقية قوية بالإضافة إلى إرادة لضبط الانفعال.**

**#إن القيمة الخلقية للحلم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنية الفوز برضا الله عز وجل.**

**ما معنى كلمة الحلم والعفو : إن الحِلم كما أسلفنا سابقاً معناه هو التأني والسكون عند الغضب وإن من أسماء الله تعالى هو اسم الحليم، وإن الحلم هو ضبط النفس عن الهيجان والغضب، ونجد أنه يتوسط بين رذيلتين وهما الغضب والبلادة حيث أنه إذا استجاب المسلم لغضبه بدون تعقل كان على رذيلة وإذا تبلد ووافق بأن يضيع حقه كان أيضاً على رذيلة، أما إذا تحلى بالحلم مع وجود القدرة وكان حلمه مع من يستحقه كان على فضيلة.**

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