الوضع الذي عليه المغتربون بدون زوجاتهم لا يرضي الله سبحانه وتعالى

فهو كوضع المعلقة والله سبحانه وتعالى نهانا أن نترك الزوجة كالمعلقة

لا هو معها فيعفها

ولا هو طلقها فيتركها تتزوج وتعف نفسها

وهذا ظلم بين

.

لو أردت الاغتراب فخذ أهلك معك

لو لن تأخذهم معك فلا تغترب

ليس لها حل ثالث

.

لو اغتربت من غير أهلك فأنت ظالم

وزواجك في الغربة إمعان في الظلم

لأنه يزيد على ظلم التعليق ظلم التفريق في المعاملة بين الزوجتين

فحق الله على من يتزوج باثنتين أن يعدل بينهما

فكيف سيعدل المغترب بين زوجتيه ؟!

.

سيدنا عمر رضي الله عنه وقت مواقيت للمجاهدين يعودون فيها لديارهم

يعني وضع نظاما بحيث أنه لو كان جيش المسلمين يحاصر مدينة ما لفترة طويلة

فيجب أن يتم تدوير المجاهدين بحيث يعود كل مجاهد منهم لبيته بعد فترة قصيرة ليعف أهله ثم يعود للجهاد

هذا في الجهاد فما بالك في مجرد العمل

.

ولا وجه للتحجج بالعمل من أجل الرزق

عش مع أهلك بأقل القليل خير من أن تظلمهم وتغضب الله

.

هتقول إنتا مش مقدر ظروف المغتربين

هقول لك يتفلقوا

هما اللي مش مقدرين الحلال والحرام

.

حتي ولو كانت زوجتك موافقة فهي في هذه الحالة تعينك على الظلم

فهي مثل من توافقك على السرقة

فهل يجعل هذا السرقة حلالا ؟!

.

وأهلك الذين يحتاجون لك ليسوا فقط زوجتك

بل إن الابن الصغير الذي يحتاج للتربية والأم المسكينة التي تحتاج للرعاية هم من الأهل الذين يحتاجون إليك أيضا

وأنت تضيعهم جميعا

.

أن الاغتراب بهذه الطريقة لهو ظلم بين وتضييع للأمانة التي أمنك الله عليها

وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

وكفى المرء ظلما أن يضيع من يعول

.

غفير الجصر لما ضحكت ما عاجبهوش

لما زعلت ما عاجبهوش

لما نطجت ما عاجبهوش

لما سكت ما عاجبهوش

.

قال لي تجيب لي أوراجك وأحلامك

ودمغة وحسن سير وسلوك

وقبل الكل تجيب لي لسانك المبرد

يجف ويجول لي أنا صعلوك

ساعتها أنا جلت ما عجيبهوش

.

يا شايل بؤجتك بيدك . وسايب حلمها يدبل

صرمت الناجة لأحسن ف الحرام تحبل

.

يا تايه ف غربتك والنوم

جضيت العمر عد نجوم

دي مش نفس النجوم يا أهبل

دي مش نفس السنين والعمر

أنا عارفك مشيت مغصوب ودايج المر

.

لو بيدي . للم لك بيوت الحي والونسة

واجيب لك كل أحلامك في خيط معجود

عيالك لما بتمشي بيبجى اسمهم ورثة

ما فيش فلاح هتطرح أرضه عز

وهوا مش موجود