**الشيخ إبراهيم:**

المعدة في فم المعدة، وتبدأ الفكرة لدى الأعداء، فهمت؟

**المحاور:**

تحس هل الواحد، هناك حاجة انفجرت في البطن، هناك؟

**الشيخ إبراهيم:**

هذيك عرفت شنو معنى هذيك النفس والقرين، هذاك تسليط القرين، الآن القرين لأن القرين من الشيطان، والقرين منو يأخذ معلوماته؟ يأخذه من الأبالسة، الأبالسة عندما يخسروا المعركة كيف ذولك يتكلمون مع القرين، لأن القرين من وين يأخذ معلوماته؟ بيأخذها من الأبالسة، ومن إبليس فهمتني؟ إبليس وجنوده منك يدير سلوكه يبقى يدير لك، يبقى يدير لك يوسوس للنفس الأمارة بالسوء، أعني في كل النفس الأمارة بالسوء، والنفس المطمئنة، والنفس اللوامة، في ثلاثة أنفس.

الله عندما ذكرهم عندما تقرأ القرآن بتمعن؛ سترى أن الله ذكر النفس المطمئنة، قال "يا أيتها النفس المطمئنة" ذكرها بالنفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة.

النفس الأمارة بالسوء هي من تعي ما تخبأ لك من المستقبل، أنت جلستي ما تجوزتيش، أنت قاعدة، أنت شوفي فلانة تزوجت، وفلانة عندها الفلوس، وأنت ما عندكيش، و.. و.. و.. فهمتني؟ وطبيعتها تكلم هذه النفس، تكلم مع القرين في العقل ديالك هذا كله في العقل الباطني.

**المحاور:**

جزاك الله خير.

**الشيخ إبراهيم:**

تأثير النفس المطمئنة... اسمعيني، اسمعيني، أنا معاك، أنا معاك شيخ معاك أكلمك... كتأثير النفس اللوامة، النفس اللوامة كيفك تكون؟ النفس اللوامة كتكون في الصدر ديالك الصدر ينكتم، ضــاق. أي متى يضيق الصدر ديالك منيك يملي كدر واحد المعصية مثلا تكلمت في جارتك، تكلمت درتي شي حاجة، كذبتي، يعني كتجيك النفس اللوامة تقول لك، وي كذبت على ايش كذبتي؟ أنت كنت تحسين النفس ديالك الصدر ديالك ضاق، ضيق عليك فهمت الفكرة ذي؟ درتي واحد، هذيك النفس اللوامة كان تخاطبك كيف؟

مثلا لو مثلا تجيك مثلا النفس المطمئنة شنو تقول لك الحمد لله إنتي أحسن، أنت ايش تبارك الله زوينة، أنت جميلة، أنت... أنا هديك النفس المطمئنة، ولكن لو في عندك النفس المطمئنة في الحضيض، النفس المطمئنة مسكينة مكانش يشوفهاش عندك نفسك اللوامة، وعندك النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس الأمارة بالسوء تورد القرآن...

**المحاور:**

في حرب بينهم..

**الشيخ إبراهيم:**

لا، ليس محاربين بينهم محاربينش، لأنهم تكلموا الجسد، لأن هذا الله أمرهم، أمرهم الله أن يأمروا الجسد، يأمر القدمين..

**المحاور:**

كل واحد يأديه.

**الشيخ إبراهيم:**

نعم يأمر القدمين سأشرح لك جيدا، مثلا القدم روح.. روح فهمت؟

**المحاور:**

نعم.

**الشيخ إبراهيم:**

القلب روح، اللسان روح، العينين روح، الشعر روح، الفرج روح، فهمت؟ الدهر روح، أي عضو ذكره الله باسم معين، هذاك يكونوا روح، ويسألكم عن الروح... فالأمر... فالروح في أمر...

**المحاور:**

"الروح من أمر ربي"

**الشيخ إبراهيم:**

نعم، وفيه الروح الذي الروح الذي تتحكم في هذا الجسد، الروح الذي تتحكم في الأرواح، يعني مثلا الروح الكبيرة الذي تذهب إلى البرزخ، هذه لا يستطيع أحد أن يخاطبها، إلا الذي خلقها.

**المحاور:**

سبحان الله.

**الشيخ إبراهيم:**

ولكن هذيك الروح الذي تذهب إلى البرزخ، هذيك ترجع وتخاطب الأرواح، وتخاطب النفوس في الجسد، تخاطبهم بأمر الله لا أحد، فهمت؟ يعني نحن عندما نقول لك مثلا روحك مسجونة، لا نقصد الروح الذي أمرها.. هذيك الروح عندما تموت يقول لها الله خلاص، لأن الآن هذا الجسد سيموت، أعطي الأمر للجسد سيموت، مثلا خلاص ستمشي للآخرة، هذيك الروح كتعطي الأمر، كتخاطب جبريل ملك الموت، هذيك الروح تخاطب ملكا اعتذر لي ملك الموت، تقول له يا ملك الموت لقد أتاك أمر من الله أن تقبض روح هذا الجسد فهمت أم لا؟

**المحاور:**

جزاك الله خيرا.

**الشيخ إبراهيم:**

هذه الروح يتكلم لها الله، هذه الروح التي الذي قال لها الأمر، لأن الروح الذي تتحكم في الأرواح الصغرى في الجسد، هذيك تأتيها أمر من الله، لا تأتي لا تتخاطب مع الملائكة.

**المحاور:**

سبحان الله.

**الشيخ إبراهيم:**

ولا يخاطبها جناً ولا تتواصل إلا مع الله "ويسألكم عن الروح" فإن الروح بأمر الله، نحن عندما نقول لك مثلا الروح مسجونة، احنا كان قصدنا الروح الصغرى، الروح اليد، اليد لها روح، غدا يوم القيامة ستطق هذه اليد، سيندهش لماذا شهدت علينا، فيقول لك أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.

**المحاور:**

كل شيء.

**الشيخ إبراهيم:**

فهمتي؟ أنا سأشرح لكم، وهذا الصوت يمشي في المجموعة، يعني مثلا أنا أعطيك مثلا.. أعطيك مثلا.. يعني مثلا تلقى تسمع أنت جني متلبس باليد، راه روح، روح الجني روح هداك الشيطان، متلبس بروح اليد، تلقاه موجود مسيطر على اليد، ولكن الآخر لا يستطيع أن أنت تسيطر عليه.

تلقى مثلا روح اليد هذا روح اليد مسيطرة عليها الحاخامات، هذه روح القلب مسيطر عليها النصارى، الروح القدم هذا روح القدمين مسيطرا عليها مثلا خدام كذا.. فهمت أم لا؟

**المحاور:**

فهمت شيخ، جزاك الله خيرا.

**الشيخ إبراهيم:**

يعني أنا عندما، أو مثلا عندما نقول لك، إمتى يكون الطامة الكبرى، عندما يسجنون روح القلب، القلب له روح، هذا القلب الذي ينضبط يسجنوه الأبالسة، لماذا يسجنوه؟ عندما يريد يعاتب، يخص رفض أحد المعركة، ويريد أن يعاتب هذا الجسد، هذا الجسد مثلا نجلاء أنا أحد الأبالسة، حكمت المحكمة عند الأبالسة أننا نحن نسجنوا هذا الروح، اين الروح الذي يسجنوها؟ يسجنون الروح روح القلب، الروح القلب الذي تعطي واحد الهرمون واحد المادة للسعادة، المادة واحد، المادة في الجسد يعطي واحد، واحد الطاقة الإيجابية، فهمت؟ هم من يجدوا هذه تحس الجسد مسجونا، لأن القلب هو.. هو رئيس الأرواح اللي في الجسد، يعني الروح التي تسجن القلب، العينين تسجن، ستبقى نظرتك حزينة حالها التي تتبدل، لسان كلامك حزين، الرئة حزينة، حزين على القلب، لأن القلب أعطاها الله كل واحد صفة، واحد صفة عامة في القلب، فهمتني؟ الأرواح في الجسد، ولكن القلب هو رقم واحد تعتبر في الأرواح، أتمنى أن أكون نصحت لكم جيدا، فهمت الآن؟

**المحاور:**

أستاذ جزاك الله خيرا.

**الشيخ إبراهيم:**

نعم هذا الذي أقوله لك، عندما مثلا أنت تنامي، ماذا... تنامي الروح الذي بأمر الله، أين تذهب؟ تذهب إلى البرزخ، تتعلم تذهب إلى كلام الله، تحضر إلى الدروس في العالم الأعلى، والأرواح الصغرى مثلا اليد وكذا أين يذهبون؟ لو كانت عندك طاقة وحكمة تذهب إلى عالم الجن المسلم، لو كنت مع المسلم، ولو كانت هذا الروح مسيطر عليها من الشياطين، تحضر لعالم الأبالسة، الآن تحضر لدروسهم، لأن هذا بإذن الله هذا سيكون بإذن الله.

والنفس لا تخرج من الجسد، النفس الأمارة بالسوء تجلس، امتى تخرج من الجسد؟ عندما الله يأمر بقبض هذا الروح، هذه النفس تموت، ولكن تموت الجسد، الجسد يموت، والنفس تموت، أين النفس، أين تذهب؟ النفس في أين تذهب؟ النفس تذهب إلى يوم الحساب، يوم القيامة!

تكون مثلا تُسأل لأن النفس هي التي ستحاسب، أما الروح غدا يوم القيامة هم من يشهدون على النفس، يجي الفرج يقول أن سأله يقولوا لك أن الفرج أمر الروح الفرج، الروح الفرج، ويقول أن النفس، النفس أمرتني أن نزني مثلا، أي جي الروح اليد، اليد عيقول لك أمرتني النفس أن أسرق، عيجي مثلا القدمين الروح، القدمين تشهد عليك، أقول أن الروح أقول النفس الأمارة بالسوء أمرتني أن نذهب إلى أشياء محرمة، أي شهدوا عليكم القيامة ثم الروح، ثم هذا النفس أما تتعذب، أما كذا، فهمت أم لا؟

**المحاور:**

نعم فهمت شيخ جزاك الله خيرا.

**الشيخ إبراهيم:**

لماذا الله يعني لو أنتم قرأت القرآن بتمعن، والخطاب الذي يخاطب به الله النفس، والجسد، والروح ،ستعرفين لأنني أنا الآن نخاطب النفس الأمارة، النفس المطمئنة، النفس المطمئنة ماذا يقول لها الله ادخلي في عبادي، فخلاص ادخلي لأن النفس المطمئنة قتلت يعني فهمت هذا ما نقصد؟

نعم وهذا الشعور أنا أقول لك هو هذه الشعور الذي أنت تشعر بها في الدنيا، مثلا به أيضا غدا يوم القيامة سيأتيك جسدك كما أنت، وستشعرين بكل شيء، وكل شيء سيفوت أمامك مثل الشريط، وستحاسبين، وتتعذب النفس، ولكن الأرواح، الأرواح ستخرج منك، والنفس هي من تأكل العصا!

**المحاور:**

نعم فهمت، صح فهمت بيسر وسهولة.

**الشيخ إبراهيم:**

نعم بداية راقية هذه.

**المحاور:**

جزاك الله خير بسم الله.