


عليها من قبل؛ فنصاب بدهشة تعقبها خيبة أمل تتنامى فيما بعد لترحل بنا بعيدا ـ إذا تر كنا حبل أفكارنا على غارهِا ــ لتصل بنا إلى إحبـــاط ينتهي بعلاقاتنا إلى أبواب موصدة؛ أقفلتها في وجوهنا جملة من الزرغات الشيطانية التي تطفح عادة في مثل هذه المو اقف الخببة لشياطين الإنـــس والجن!؛ كالحضصام، والجلدال، والعنـــاد، والــشـك، وزعزعـــة الثقـــة،
 والقطيعة، والانتقام، واليأس، والحزن، و ....

## قسر التدريب والتطوير



القــررات المهاريـة وٌِ حـسن التعامـل مـع الحـيـاة الأسـريـة لكــل فئـــات المجتمـع مـن أطفـال وشـبـاب ومتـتزوجـين وكهـول ، كـل فئـة بمـا يطـور قـدراتها ومهاراتها مـن أجل حيـاة أسعـد و أنجـح بإذن الله تعاله، . تطوير القدرات التــريبيـة لإيجاد جيل جـديـ مـن المدربـين فِِ هـجال الأسـرة. -برامـج للمستتفيـدين من جمعية البر
-برامـج خاصلة للـمقدمـين على الزواج
برام-ج خاصة بـوظفي الدوائـر الحكومـية والمؤسسـات الخاصة .
يقـدم القـسم شـهـادات معتتمـلـة مـن قبـل المؤسـسـة العامـة للتعلـيهم الفـني
والتـدريب المهني

ـ فـ فنون فض الزاعات البشرية ــ التقاط مشهل ســـينمائي
للحدث الجديد - ليشاهده المتخاصمان من بُعد، وبَعد زمن يمكّنهما مـــن الهدوء والروية؛ إها طريقة عجيبة تمنح المتأمل فرصة لمعرفة أشياء كثيرة ؛

- أن وقّوع الإنسـان في الخطـأ جِبّلة فيـه، وطبيعة من طبائعـــه؛ ((كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطُّائِينَ التُّوَابُو نَ )) (رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، ورواه الـاكم وصـححه) ، وليس الخطأ أن يقع صاحبك في خطأ، ولكن أن يستمر فيه
 وينقص، بقدر هداية الله لمم وتوفيقه، وحرصهم على تقوى الله ومر اقبته،

وابتغاء مرضاته، وهو أمر ليس لك فيه حول ولا قوة؛ ســــوى النـــصـح
والوعظ بالحسنى، والوصية بالحق، ووصية نفسك في ذلك كله بالصبر.

- وأن ما وقتع فيه صـاحبك هز خطأ ؛ إنما هو عـارض أفرزتته
 يعرض لك مثلها لو قُدِّر لك ذلك، ولعل سلو كك أو تقصيرك في أمر يتعلق بعلاققتك به كان سببا من أسباب ذلك الخطــــأ ثخ إن بعــــ ض المخطئين يقعون في أخطائهم من حيث لا يشعرون بمدى مـــا تُـــسببـ بعض أخطائهم لأنفسهم ولآٓخرين مـــن أذى حـــاليٍ ومــستـقبليّ،
وجراح نفسية ومعنوية تحتاج ـ حتى بعد الاعتذار منها أحيانـــا ــ

زمنا طويلٌ كي تمحو آثارَها عواملُ كثيرة تعين على اندماها ونسيافا؛ ولعل من أهم أسباب عدم إحساس المخطئ بآثار استمراره في خطئـــــ تزيين الشيطان له عمله؛ وإلى ذلك أشار القر آن الكريم في قوله تعالى:



 صنُتُـًا (4) • [ سورة الكهف الآية : \& 1 ]

## ثمرات الاعتداء

ـ ــ وهب أن ما وقفه صاحبك من مواقف خاطئة تجاهك كان متعمِّدا فيها؛ فإنه امتحان له في التنقوى، وابتالاء لك فــيمن تحـــب، وهي نعمة كبرى لك من وجهين:

الأول : أنه ابتلاء فيه تذكير وتطهير وتمحيص، وربما كــــان عقوبة معجلة لذنب أذنبته ولم تأبه له؛ فيكون في ذلك حث للـــنفس على طاعة الله والتقرب إليه، واللـجوء والتوبة إليه، والتو كل عليـــه، وتسليم الأمر لله، وانتظار الفرج الذي هو مـــن أعظـــم العبـــادات والقربات، والتزود من الإيمان بقدر الله خيره وشره، وهو من أعظم

مراتب الإيمان؛ فـــعن صهيب رضي اللهُ عنه قال: قـــال رســــول الله

 لَهُ) • [ [رواه مسلم ]. و كم هو بجيل أن تجعل نصب عينيك:

أن العسر لا يدوم ..
وأن اليسر لا يدوم .. وأن لكل أجل كتابا ..
وأن الله قد جعل لكل شيء قدرا ..
وأن الآخرة خير وأبقى ..

## وأنه سبحانه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب..

وأما الوجـه الآخـر: فلعل ما أحدثه صاحبك تنبيه من عند الله
لك؛ و كشف لحاله لك؛ لتكون:
 هدايته، وصلاحه، () (... فَوَاللَّهُ لَأَنْ يَهْدِيَ اللُّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَـــكَ مِــنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ) ارواه البخاري].

وإما أن تّداريله وتّصبر على أذاه؛ فتفوز بالأجر الأعظم الذي
وعد به حبيبنا ـ صلى اللهُ عليه وسلم - يـ قوله: ((الْمُسْلمُ إذذَا كَانَ مُخَالطًا
النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمْ الَّذي لَا يُخَالطُ النَّاسَ وَلَّا يَصْبِرُ عَلَى

أَذَاهُمْ)) • [رواه الترمذي وصححه الألباني]، وفي قوله صلى اللهُ عليه وســـلم : ((لَــــــسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الّْذِي إِذَا قُطعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا)) [رواه البخاري] . ولـــــيكن انتقامـــــك منــــــه كمــــــا يقــــول ابـــــن البـــــــوزي في (صيد الحناطر) عفوك عنه؛ فإنه عليه أشد أنواع الانتقام.
وربما كان دوام عفوك عنه ملعاة ليقظته من غفلته، وعــــودا

 [سورة : فصلت، الآية : \&

## وفي القلب صبر على الجفاء

وإما أن تعدل عن مصاحبته لسوء حاله وشقائه - والعيــاذ
بالله - ؛ وذلك إن صعب عليك أمره، وخشيت على إيمانك ونفسك من شره وسوء خلقه؛ وتذكر قوله تعالى: (( إِنَّكَ لَا تَهْهِذِ مَنْ أَحْبَبْتَ
 وحينئذ ينبغي لك أن تحتسب ذلك عند الله؛ مهما بلـــغ حبـــك لـــهـ

 الآية : Y Y ب] . ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه ! .

## الحياة مع الحبيب الأعظمر :

واعلم أنك حين تملأ قلبك بحب الله وتعمل من أجل ذلـــك،
وتتقرب إليه سبحانه بما يحببه إليك؛ فإنك تصرف حبك لمن لا يــتغير حبه عمن أحبه وأخلص له، وتقضي وقتك مع من لا ينتهي الأنــس بذكره، ثخ إنه حب جليل يحميك من شرور الطـــالـين؛ فـــــعن أبي





 مَسْمَاءَهُهُ) . [ارواه البخاري]

بل إن في هذا الحب عونًا لك على مصاحبة الصالحين، وسببا في حبهم لك؛ وهو حب غالي الثمن؛ لأنه عدتك وعتادك في الـــدنيا
 الزخرف: viv].

## أخطاء الغِهورن

وقبل الحتنام إليك أخي القارئ قائمة ببعض الأخطاء التي يقع
فيها بعض المصلحين الغيورين في أثناء التعامل مع المخطئين ، وتكون في الغالب سببا في تأخر العلاج والصلاح:

1-1 عدم تحديد المشكلة بدقة؛ مما يؤدي إلى بعثرة الجهود، أو توسيع دوائر القطيعة .
. Y الاستسلام للعاطفة ، وتغييب دور العقل في مواجهة المشكلة .世- عدم الحزم في الحد من الأخطاء الجسسيمة المتعدية .

๕- عدم ترك الفرصة أمام المخطئ ــ بعد نصحه ــ لتــصحيح خطئه بنفسه ، لا سيما الخطأ الذي لا تترتب على استمراره عو اقب وخيمة .

- 0- الوقوع فيما يخالف المثالية ؛ وإلا فأين إعداد النفس لمثل هذه


ومن ثم التسامح وقبول الاعتذار.

## -

- V استعظام المشكلة والاندهاش مـــن أحــــداثها، والغـــرق في تفاصيلها بحيث تعتم الصورة ، وتعمـــى الطريـــق، ويطغــى
اليأس!.

ض ا- ض أن السراء لا تدوم، وأن الضراء لا تلدوم، و كالوهما بـــأمر الله
وله في كليهما حكمة.

همراسة أخيرة :
تـذكر أخي الكريم : أن الإطار لا يز ال بميلاً ..
يكيط بلوحة أصيلة التقاسيم والألوان ..
وإنما هي غلالة من غبار ..
تعتري كل تحفة غالية الثمن . .
تحتاج شيئا من الاهتمام والعناية والصقل ..
ولكن ليكن ذلك برفق ..
لكي لا تنكسر .. التحفة ..
ولتعود كما كانت ..
بل وربما إلى حال أحسن من حالها الأولى !

جمعية البر مركز التنمية الأسرية

## معاً نَصو صياةٍ أسعد

- تسعل بك في البرامج العامة والتدربب لتطوِير مهاراتك الحياتية واتية والاجتماعية
 : نسعل بك في قسم إصالاح ذات البين لجمع الكلمة نحو الألفة والسكن الثنفسي ، نسعل بك مع إعلامياتنا حيث الكلمة الهادفة، والعبـارة المؤثرة ، لمزيلـ عطف وحب .




الهاتخّ|لاستشاريري 900000920

