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

**التاسعة والخمسون في موضوع (السيد) وهي بعنوان :**

**\*سؤدد معاوية بن ابي سفيان وبعض صفاته :**

**قالت العرب "الحسود لا يسود" وفي هذا تعبير عن خصلة من الخصال الذميمة والتي تمنع صاحبها من السؤدد ...**

**وكان من صفات معاوية رضي الله عنه السؤدد والحلم والاناه وكان خليقا بالملك ، وهذا بعض ما ورد عن معاوية في سير اعلام النبلاء.**

**إسلام معاوية :**

**قيل انه اسلم وقت عمرة القضاء ولكنه اخفى إسلامه عن ابيه حتى جاء فتح مكة ،، قال معاوية لما كان عام الحديبية وصدوا رسول الله عن البيت وكتبوا بينهم القضية وقع الإسلام في قلبي فذكرت لأمي فقالت إياك أن تخالف أباك فأخفيت إسلامي فوالله لقد رحل رسول الله من الحديبية وإني مصدق به ودخل مكة عام عمرة القضية وأنامسلم وعلم أبو سفيان بإسلامي فقال لي يوما لكن أخوك خيرمنك وهو على ديني فقلت لم آل نفسي خيرا وأظهرت إسلامي يوم الفتح فرحب بي النبي وكتبت له**

**سؤدد معاوية وحلمه :**

 **يروى ان معاوية وهو غلام يمشي مع أمه هند فعثر فقالت قم لارفعك الله وأعرابي ينظر فقال لم تقولين له فوالله إني لأظنه سيسود قومه قالت لارفعه إن لم يسد إلا قومه**

 **عن ابن عمر قال : ما رأيت أحدا أسود من معاوية قلت ولا عمر قال كان عمر خيرا منه وكان معاوية أسود منه وعن ابن عمر مثله ولفظه : ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله كان أسود من معاوية فقلت كان أسود من أبي بكر فقال كان أبو بكر خيرا منه وهو كان أسود قلت كان أسود من عمر الحديث معمر عن همام بن منبه سمعت ابن عباس يقول ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية كان الناس يردون منه على أرجاء واد رحب .**

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