تقرير عن

تكفير الذنوب

اسم الطالب :

.......................

الصف : السادس

تكفير الذنوب

خلق الله سبحانه وتعالى طبيعة الحياة الدنيا فيها الصحة والمرض ، والحزن والسرور ، واليسر والعسر ، وذلك لكي يختبر الإنسان على أعماله وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة الآتية :

قال الله تعالى : ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور )

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله بها خطاياه

المصائب تكفر من خطايا المسلم :

إن الأمراض والأحزان والمصائب حتى وإن قلّت يؤجر المؤمن عليها جميعها ، وتكفر بذلك من خطاياه حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة .

قال الله تعالى : " وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون "

أنواع البلاء

(ألا أنبأكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم) قالوا بلى- قال: ذكر الله تعالى) الترمذي(3347).

وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.

الغمّ

الهمّ

الحزن

المرض

التعب

قلبي

جسدي