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

**فهذه الحلقة الخامسة عشرة في موضوع (المصور ) والتي هي بعنوان :**

**\*والموقف من صناعة الصور هو :**

**\*كيفية الدعاء و التخلق بأسماء الله الحسنى : ان المدح والثناء على المولى عز وجل من أهم الخصائص التي يجب أن يتميز بها الانسان المسلم المؤمن بالله ، ولها عند الله ثواب عظيم جدا. ومن أهم وسائل هذا المدح والثناء هو الحديث مع الله والدعاء له من خلال أسمائه الحسنى التي ميز**

**بها نفسه سبحانه وتعالى.**

**أسماء الله الحسنى : هى الأسماء التى بها حمد وثناء وتمجيد لله تعالى، كما تشمل أيضا صفات الله تعالى وخصائص يتميز بها جل جلاله. تلك الأسماء التي سمى الله به نفسه فى كتبه وعلى لسان رسله، وتُساعد المسلم على تقوية ايمانه والتمسك بعقيدة الدين لما فيها من تعليم لصفات الله الحسنى.**

**أسماء الله الحسنى هى أساس لتوحيد المولى ومن أهم أسس العقيدة التي يجب أن يتعلمها الإنسان المسلم ويحفظها عن ظهر قلب.**

**يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ” إن لله تسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة” ، أى أن عدد أسماء الله الحسنى 99 اسم، وهي أسماء معروف**

**ومتداولة لدى الكل، بل والبعض يتم تسميته كعباد الله وفقا لتلك الأسماء، مثل عبد الرحمن وعبد الرحيم عبد اللطيف وما شابه ذلك.**

**ما قيل عن أسماء الله الحسنى فى القرآن : قال تعالى فى كتابه الكريم في سورة الأعراف “وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون” كما قال أيضا فى سورة الإسراء ” قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا”.**

 **كيفية الدعاء بأسماء الله الحسنى وأسرارها في الإجابة : إن لفضل الدعاء بأسماء الله الحسنى كبير جدا، فالله يحب أن يناديه عبده باسمه، ولها أثر كبير فى استجابة الدعوات، وبالتالى من المُستحب جدا الدعوة بأسماء الله الحسنى دائما.**

**وبالتالى يجب على الداعي أن يستخدم فى دعاءه اسم الله الذي به ما**

**يريده من الدعاء. فمثلا المريض يدعو بالشافى، وطالب الرزق يدعو بالرزاق، وطالب المغفرة يدعو بالغفار، ومن يطلب الرحمة يدعو بالرحمن الرحيم، ومن يطلب الصبر يدعو بالصبور.**

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