**ثلاث هي مواطن الذلل**

**يقول أبو على الروزبادى : مما يوقع السالكين في مواطن الذلل : أن يرى أن الآفة تدخل على الخلق من ثلاثة أمور : أولها سقم الطبيعة , وهذا موطن ناشئ عن أكل الحرام , لأن الحرام يصرف صاحبه عن طاعة الله عز وجل , فالله طيب لا يقبل إلا طيباً**

**وثانيها : ملازمة العادة , وفسّر ذلك بأنه النظر والإستمتاع بالحرام والغيبة , وتلك من آفات الجوارح التي تدنّس النفس وتشغلها عن مواصلة الذكر وشكر النعمة**

**وثالثهما : فساد الصحبة , وهذه آفة تنشأ من متابعة النفس فيما تشتهيه**

**فإذل أراد السالك أن يتخلص من منها وتخْلص من منها له الطاعات فعليه أن يقاوم تلك الآفات**