الرفق

الرفق خلق عظيم ، وخصلة حميدة ، يمن الله بها على من يشاء من عباده ؛ فيجعله رفيقًا في أحواله كلها ، يضع الأشياء موضعها ، ويتعامل مع الناس في كل معاملة طيبة ، وللرفق في الإسلام مزايا عديدة : فمن ذلكم أنه زينة الأشياء ، يقول – صلى الله عليه وسلم – : ( ما كان الرفق في شيء إلا زانه ، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه ) ، وأخبر – صلى الله عليه وسلم – : أن حظ الإنسان من الخير على قدر حظه من الرفق ؛ فقال : ( من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير ، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير ) ، وأخبر – صلى الله عليه وسلم – : أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وعلى ما سواه ؛ فقال : ( إن الله رفيقًا يحب الرفق ، وإن الله يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف وعلى ما سواه ) ، وأخبر – صلى الله عليه وسلم – : أن على الرفق ينجون من عذاب الله ؛ فالنار حرام على كل هين لين سمح قريب من الناس .

محبة الرسول صلى الله عليه وسلم

حب النبي صلى الله عليه وسلم من أهم أنواع الحب الذي يجب أن يتعلمه كل إنسان، وينغرس في قلب كل شخص، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أم أنثى، ولا بد أن تتقدم محبته صلى الله عليه وسلم على كل شيء حتى النفس، كيف وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأنت أحبُّ إليَّ من كل شيء إلا من نفسي "، فقال له صلى الله عليه وسلم: "لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك" فقال عمر - رضي الله عنه-: "فإنه الآن والله لأنت أحب إليَّ من نفسي" فقال صلى الله عليه وسلم: "الآن يا عمر" رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين" رواه البخاري ومسلم.

الأضرار الناتجة عن إطالة الأظافر

تحمي الأظافر نهايات الأصابع، وتزيد صلابتها وكفاءتها، وحسن أدائها عند الاحتكاك أو الملامسة. وأن الجزء الزائد من الأظافر، والخارج عن طرف الأنملة لا قيمة له، ووجوده ضار من نواحٍ كثيرة:

حيث تتكون الجيوب الفطرية بين تلك الزوائد ونهاية الأنامل، التي تتجمع فيها الأوساخ والجراثيم وغيرها من مسببات العدوى؛ كبيوض الطفيليات، التي يصعب تنظيفها، فتتعفن وتصدر روائح نتنة كريهة. ويمكن أن تكون مصدرًا للعدوى في الأمراض التي تنتقل عن طريق الفم، كالديدان المعدية والتهاب الأمعاء، وتؤكد الأبحاث الطبية أن الأظافر الطويلة لا يمكن أن نعقم ما تحتها، ولابد أن تعلق بها الجراثيم، مهما تكرر غسلها. لذا توصي كتب الجراحة أن يعتني الجراحون والممرضات بقص أظافرهم دومًا، كيلا تنتقل الجراثيم إلى جروح العمليات التي يجرونها وتلوثها.

التسامح والعفو

بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم الذي أكمله، وهذه الشريعة السمحة التي أتمها ورضيها لعباده المؤمنين، لقد جاء الإسلام بالحب والتسامح، والصفح، وحسن التعايش مع كافة البشر، ووطد في نفوسأبنائه عدداً من المفاهيم والأسس من أجل ترسيخ هذا الخلق العظيم ليكون معها وحدةمتينة من الأخلاق الراقية التي تسهم في وحدة الأمة، ورفعتها والعيش بأمن وسلامومحبة وتآلف. ومن تلك المفاهيم: العفو، والتسامح، والصفح عن المسيء، وعدم الظلم، والصبر علىالأذى، واحتساب الأجر من الله تعالى.. حيث جاءت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية لتأكيدهذه المفاهيم، وإقامة أركان المجتمع على الفضل، وحسن الخلق , وكان أفضل مثال على ذلك حياة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ضرب عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في العفو والصفح يوم فتح مكة يوم أن أعزه الله ومكنه من المشركين لكنه صفح وعفا عنهم , وغيرها من المواقف التي لايمكن حصرها في موقف .

كلمة :

التدخين

فالتدخين إحدى مشاكل العصر وشر ما أبتليت به البشرية مما له من أضرار صحية وإجتماعية واقتصادية ، كما يمثل التدخين أحد السلوكيات الضارة التي لايمتد أثرها فقط إلى المدخن نفسه ولكن يتعداه إلى الآخرين ونجد أن المدخن مهما نظف فمه ، فإن رائحته تبقى كريهة فهو كنافخ الكير يجد من يجالسه ريحا خبيثة وقد كان للدين الإسلامي الحنيف السبق في هذا الأمر وغيره فهناك كثير من الآيات والأحاديث تحرم على الإنسان إلحاقه الضرر بنفسه وبالآخرين . قال تعالى في سورة البقرة (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :" إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس " وخلاصة القول أن للتدخين مضارا في جميع مراحل الحياة وفي كل وقت ولكنه أعظم تأثيرا وأشد ضرراً على صحة الفرد إذا ابتدأ التدخين من صغره أو في مرحلة المراهقة ولقد أثبتت الدراسات والبحوث الطبية المتخصصة في جميع أنحاء العالم خطورة التدخين على صحة الفرد ومن حوله والمجتمع ويجب علينا أن نحذر كل من حولنا من أحبابنا وأعزائنا المدخنين خاصة والدينا وإخواننا ومن نعرفهم من هذا البلاء لأننا نحبهم ولا نريد لهم الضرر .

كلمة /

الصدق

الصدق سلوك إسلامي عظيم يدل على إيمان صاحبه بالله وعلى طهارة نفسه وسمو أخلاقه وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا "

والصدق من صفات الله وصفة أنبيائه والمؤمنين والكذب صفة ذميمة قبيحة قال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين "

وفي الصدق في كل الأحوال سواء في الحديث أو المعاملة راحة للنفس وبعد عن النفاق فالمنافق إذا حدث كذب والكذاب لابد أن يكتشف كذبه سواء في الدنيا أو في الآخرة لذا يجب علينا أن نكون مع الصادقين الذين يحبهم الله ورسوله ويحبهم الناس .

كلمة :

فوائد الصيام

للصيام فوائد متنوعة روحية واجتماعية وصحية ومن فوائد الصيام الروحية فهو يعود على الصبر ويقوي عليه ويعلم ضبط النفس ويساعد عليه ويوجد في النفس التقوى ويربيها ومن الفوائد الإجتماعية للصيام أنه يعود الأمة على النظام وحب العدل والمساواة ويكون في المؤمن عاطفة الرحمة وخلق الإحسان كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد ومن الفوائد الصحية للصيام أنه وسيلة إلى الإعتدال في الطعام والشراب محافظةً على صحة الإنسان وتطبيقاً لأمر الله قال تعالى

( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) كما أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة وينظف البدن من الفضلات ويخفف السمنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( صوموا تصحوا ) فالصيام يعطي المسلم مناعة ضد الأمراض الخطيرة كالسكري وضغط الدم وإجهاد القلب فالمعدة الخالية من الطعام تمكن صاحبها من حسن التركيز وعدم الشكور بالكسل والرغبة في النوم لذلك نجد أن الإسلام يرغب في الصيام فإضافة إلى صوم شهر رمضان كفريضة أوجبها الله وكتبها على المسلمين رغب في صيام أيام أخرى من السنة .

كلمة /

الكتب المدرسية فقد قيل في الكتاب وخير جليس في الزمان كتاب . إن الكتاب ثروة كبيرة يجب علينا المحافظة عليها لما فيها من معلومات وكنوز عظيمة وهي عصارة العديد من الكتب وبما أن هذه الكتب بذلت فيها الدولة أموالا طائلة منذ طباعتها وحتى تصل إليك أيها الطالب نظيفة جاهزة فكن أخي الطالب حريصا على العناية بهذه الكتب واجعل لك مكتبة داخل المنزل تحتفظ بهذه الكتب وإن من المؤسف ما نشاهده عبر الشوارع وعبر صناديق القمامة من أن ترمى هذه بجوارها أو بداخلها وهذه الكتب تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث شريفة وهذه الظاهرة السيئة تدل على عدم وعي من رمى هذه الكتب وتخلفه وسوء أخلاقه وسلوكه وطباعه .

كلمة :

بر الوالدين ومعناه طاعتهما في كل ما يأمران به من غير معصية لله وبر الوالدين من الأمور التي شدد عليها الإسلام في الكتاب والسنة النبوية وقرنها الله تعالى بعبادته وعدم الشرك فيه لما لها من أهمية بالغة قال تعالى: ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ) ومن بر الوالدين معاملتهما بلطف وأدب والإكثار من الدعاء لهما والاستغفار لهما وعدم التذمر من أي أمر يخرج منهما قال تعالى ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) والنهوض لهما إذا دخلا عليه ومحبة من يحبونه وطاعته وبره أيضا لأن ذلك من بر الوالدين وعدم رفع الصوت عليهما وعدم مقاطعتهما بالكلام وعدم الخروج من المنزل دون الإذن منهما ، فالوالدين نعمة عظيمة لدينا هم من كدوا وصبروا من أجلنا ولكي نكون أفضل من غيرنا والجهاد في سبيل الله مقارن بالجهاد لأجل الوالدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الجهاد أعندك والدان قال نعم قال : ففيهما فجاهد .

كلمة :

الاهتمام بمرافق المدرسة فالمدرسة هي إحدى المنشآت التي صرفت عليها الدولة أموالا طائلة وهيأت فيها سبل الراحة في هذه المدارس وزودتها بكل ما تحتاجه من وسائل تعليمية وسميت المدرسة بالبيت الثاني للطالب لما يقضيه فيها من ساعات كثيرة خلال اليوم وعندما قامت الدولة هذه الخدمات تضع مسؤولية المحافظة عليها على من وضعت من أجلهم ألا وهم الطلاب وتحثهم على الإستفادة منها ولا تسمح بإتلافها أو بتشويه مظهرها فيجب عليك أخي الطالب أن تكون حريصا على مدرستك كحرصك على منزلك وحريصا على نظافة مرافقها وتجهيزاتها ولا تشوه جمال هذه المرافق بالكتابة عليها أو العبث بها والإسلام لا يرضى لنا أن نفرط في أو نعبث في الأمانات ونعيدها كما أعطينا إياها .

كلمة الصباح

الصلوات الخمس اليومية

هي الصلوات المفروضة على كل مسلم مكلف في أوقات خمس من النهار

والليل فرضت بمكة ليلة الإسراء قبل الهجرة والصلاة هي الركن الثاني من

أركان الإسلام وتتكرر الصلاة خمس مرات في اليوم تذكيرا للعبد بربه والى

هذا تشير الآية{ واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر }

وقال تعالى { حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى}

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة

من عمله ’ صلاته فان صلحت فقد افلح وان فسدت فقد خاب وخسر فان

انتقص من فريضته شيئا قال الرب ( عز وجل) { انظروا هل لعبدي من

تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا}

كلمة الصباح

القرآن الكريم

القرآن هو كلام الله الذي أنزله على سيدنا محمدا لمتعبد بتلاوته المتحدي

بأقصر سورة منه والمنقول إلينا بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة المختوم

بسورة الناس والقران الكتاب معناهما واحد يدل كل منهما على ما يدل إليه

الآخر ولفظ القران اشهر وأوضح ويطلق القران على الكل والبعض كسورة

وآية

قال الله تعالى { انا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون}

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة

فعلينا جميعا المحافظة على كتاب الله والاستمرار على ذلك حتى يضاعف

الله لنا الحسنات ويحط عنا السيئات .

كلمة الصباح

الكرم

الكرم خلق إسلامي عظيم والكرم من الصفات التي ترفع الإنسان في

مجتمعه وتجعل له ذكرا حسنا وهو من صفات المسلم لان الكريم قريب من

الله قريب من الجنة والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة

وقال رسول الله ــصلىالله عليه وسلم ــ " ما من يوم يصبح العباد فيه ألا

ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر

اللهم أعط ممسكا تلفا "

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة وكان يعطي

عطاء من لا يخشى الفقر لأنه دائم الثقة بالله و لقد حثنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم على ا لعطاء فقال : اتق النار ولو بشق تمرة

ولهذا شرع الإسلام الزكاة وجعل لها الأجر العظيم فهنيئا لمن طهر نفسه

من البخل والشح وعلمها الإنفاق في سبيل الله فكان من الصفوة الأبرار من

عباد الله.

كلمة :

النظافة

فالنظافة مطلب مهم ينشده الجميع لان ديننا الإسلامي يحث على النظافة والطهارة في كل شيء

ويجعلها شرطا أساسيا في كثير من العبادات ومنها الصلاة ونجد أن إهمال النظافة يسبب كثيرا

من الأوبئة الخطيرة مثل الملاريا والكوليرا التي تنتشر بسبب القاذورات والمياه الراكدة في

المستنقعات وتؤدي هذه الأمراض إلى الوفاة في كثير من الأحيان وقد ذكر النبي صلى الله عليه

وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة

وقال الله تعالى { يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا }

فهذا أمر من الله إلى الناس بأن يتطهروا بأن ياخذو الزينة عند كل مسجد فالنظافة عنوان المسلم

وعنصر أساسي في حياة الفرد والمجتمع ونظافة الحي والمدرسة والمسكن والحدائق العامة

واجب على المسلمين جميعا

قال الله تعالى ( إن الله يحب التوابين والمتطهرين ) .

كلمة /

التواضع من الصفات الإنسانية النبيلة ومعناه ألا يغتر الإنسان بما وهبه الله من علم أو مال وألا يتكبر على عباد الله ويظن أنه أفضل منهم لأن المتكبر إنسان يبغضه الله ويكرهه الناس مهما اجتمع له من العلم والذكاء والمال والمسلم يتواضع في غير مذلة ولا مهانة والتواضع من أخلاق المسلم المثالية وصفاته العالية كما أن التكبر ليس له ولا ينبغي لمثله إذ المسلم يتواضع ليرتفع ولا يتكبر لئلا ينخفض إذ سنة الله جارية في رفع المتواضعين له ووضع المتكبرين قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :"يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الدجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن جهنم " والمسلم عندما يصغي بإذنه وقلبه وعقله إلى مثل هذه الأخبار الصادقة من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الثناء على المتواضعين مره وفي ذم المتكبرين أخرى ومرة في الأمر بالتواضع وأخرى في النهي عن الكبر كيف لا يتجنب الكبر ولا يكون التواضع خلقه فالعاقل يتجنب الكبر كي يمتثل أوامر الله وإن المتواضع محبوب من الجميع فمن أعطي نعمة فمن شكرها أن تتواضع لله فيها ولا تتكبر على من حرم منها .