**بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة**

**السادسة والثلاثون في موضوع (الجبار) وهي بعنوان :**

**2. كسر الغربة :**

**إن البعد عن الوطن لفترة طويلة سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج أو بسبب الحروب ، به من الألم الشيء الكثير و به من الانكسار**

**الذي لا يعرفه إلا من جربه ولذلك كان دعاء المسافر مستجاب لافتقاده الأمن و الاستقرار و لانكساره , حتى وإن كان السفر**

**للسياحة لذلك تأمل دعاء السفر ، وقف عند ( اللهم أنت الصاحب في السفر ) فصحبة الله لعبده المكسور جبر عظيم**

**فإن كنت مبتلى بالغربة فاجعل من غربتك فرصة كبيرة للتقرب من الله ، و لطلب الجبر منه و العوض منه في فقد الأحباب و الأوطان اجعل من انكسارك رفعة لإيمانك ، وادع الله باسمه الجبار في كل وقت وعايشه في كل لحظة ، لتسكن روحك وتهدأ وتشعر بمزيد من الثقة والتوكل**

**3. كسر المرض :**

**يكسر المرض صاحبه و يؤلم قلبه كما يؤلم جسده فكسر المرض أليم جداً**

**مثال : هناك رجل ابتلي بالمرض الذي أقعده عن الحركة فكان من جبر الله الجبار له أن حفظ كتاب الله كاملاً فكان كسر المرض جبر عظيم له إن كنت كذلك فتعايش مع اسم الله الجبار واطلب منه أن يجبر كسرك بالشفاء و بالمعية وتذكر أنه كلما كسرك المرض و اشتد بك الخطب فإنه حريٌّ بك أن تقوي نفسك بالجبار جل في علاه**

**4. كسر المعصية :**

**إن العبد المؤمن المحب لله حينما يفرط و يعصي و يذنب ، تكسره المعصية فيبكي و يندم و يحزن و من عمق هذا الكسر تنشأ التوبة**

**مثال : كان شابة بعيدة عن ربها وقدر الله لها التوبة و الرجوع إليه انكسرت كثيراً في بداية توبتها و ندمت على ما فرطت به**

**ثم أصبحت امرأة صالحة قوامة صوامة طالبة للعلم محبة للدعوة إننا ننكسر بالذنب و نُجبَر بالتوبة و العودة إلى الله عزوجل ولنعقد النية على أن نحيل انكسار قلوبنا إلى توبة صادقة ورجوع جميل لله عزوجل**

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