خطبة: جبر الخواطر خلق كريم

الخطيب: يحيى سليمان العقيلي

معاشر المؤمنين

 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله ﷺ فقال لي: يا جابر : مالي أراك منكسراً، قلت: يا رسول الله: استشهد أبي -قتل يوم أحد وترك عيالاً وديناً، ، وليس إلا جابر-،

قال ﷺ: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال: يا عبدي تمن عليّ أعطك، قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، قال الرب جلّ وعلا : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون،

نعم عباد الله هذا هو الخلق الرفيع والأدب الرقيق " جبر الخواطر " الذي يدلُّ على سموِّ النفس، ورقة القلبٍ، وسلامة الصدر، ورجاحة العقل، يَجبُر المسلمُ فيه نفوسًا كُسِرَتْ، وقلوبًا فُطِرت، وأجسامًا أُرهقَت، وهو أدب رفيع، لا يتخلق به إلا أصحاب النفوس النبيلة

والله عزّ وجل هو "الجبَّار"، ، فهو سبحانه "الذي يجبُر الفقرَ بالغنى، والمرضَ بالصحة، والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل، والخوف والحزن بالاطمئنان والأمن ، فهو جبَّارٌ مُتَّصِفٌ بكثرة جبره حوائجَ الخلائق" ( تفسير أسماء الله للزجاج، ص34)

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بين السجدتين: “اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني“، (سنن الترمذي بسند صحيح)

ولَمَّا أُخرِجَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- من مكة موطنه وأحبَّ البقاعِ إليه، وقَف قبل خروجه على موضع مرتفع يطل على الكعبة، فقال: “ما أطيبَكِ من بلد، وأحبَّكِ إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منكِ ما سكنتُ غيرَكِ، واللهِ إنكِ لَخيرُ أرضِ الله، وأحبُّ أرضِ اللهِ إلى الله، ولولا أني أُخرجتُ منكِ ما خرجتُ” (رواه الترمذي بسند صحيح)،

فجبر الله -تعالى- خاطره، وأوحى إليه وهو في طريقه إلى المدينة: (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ)[الْقَصَصِ: 85]،

بشارةً له صلى الله عليه وسلم برجوعه إليها فاتحا منتصرا ،،،

وهكذا كان صلى الله عليه وسلم ، بشرّته خديجة رضي الله عنها ووصفته به

"كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق".

ومن أعاجيب جبر الخواطر عند السلف الصالح أنّ حسانَ بن سعيد المخزومي أراد أن يبني جامعاً، فأتته امرأةٌ بثوبٍ لتبيعه، وتنفق ثمنه في بناء ذلك الجامع، وكان الثوبُ لا يساوي أكثر من نصف دينار، فطيّب خاطرها، واشتراه منها بألف دينار، وخبأ الثوب كفناً له ،،

ومن ذلك موقفٌ لحاتم الأصم سُمي لأجله بحاتم الأصم ، جاءته أمرأةٌ فجلست بين يديه تستفتيه فخرج منها صوت فاستحيت وصمتت من الخجل ،،

فقال لها وهو يقرًب أذنيه لها يتصّنع الصمم وثقل السمع : ويحك ياإمرأة إرفعي صوتك فإني ثقيل السمع ولم أسمع ماقلت !! فسُمي من بومها بحاتمٍ الأصم لهذا التصرف البديع والأدب الرفيع الذي أزال الحرج والخجل عن المرأة ،،

معاشر المؤمنين

من جبر الخواطر إيناس من حولك بطيب الكلام وجميل العبارة ومنها البشاشةُ والمصافحة عند اللقاء والتهنئةُ والمعانقة عند المناسبة ، ومنها مراعاة الأحاسيس والمشاعر ، والمشاركةُ في الأفراح والأتراح ،

تلك هي النفوس التي ترعى مشاعر المسلمين وخواطرهم ، تبتغي بذلك وجه الله تعالى وكريم مثوبته ،، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟

فمن ستر مسلما ستره الله ، ومن عفا عن مسلم عفا الله عنه ، ومن فرّج عنه كربة فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .

وفقنا الله للبر والتقوى وللعمل الذي يرضى ، أقول ماتسمعون وأستغفر الله لي ولكم ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

معاشر المؤمنين:

لقد رغبّت الشريعة بمراعاة الخواطر وجبرها، وتطييب النفوس عند كسرها، فشرعت الدية في جبر الجناية جبرًا لنفوس أهل المجني عليه، وتطييبًا لخواطرهم، واستحبت التعزية لأهل الميت؛ لمواساتهم، وتخفيف آلامهم، وشُرعت زكاةُ الفطر جبراً لقلوب الفقراء؛ وليفرحوا بالعيد كما يفرح به الأغنياء،

ورغبّت في كفالة اليتيم ورعاية الأرملة والمسكين

فمراعاة المشاعر وجبر الخواطر ، عباد الله ، عبادة نتقرَّب بها إلى الرحمن، فصاحب القلب الرحيم، رؤوف بإخوانه، رفيق بهم، ، رقيق معهم يتحسّس مشاعرهم ، يحب لهم الخيرَ كما يحبه لنفسه، قال صلى الله عليه وسلم

( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ، رواه البخاري ومسلم .