امبارح  
حياتي الزوجية كانت علي المحك  
بس بفضل الله تمسكت بيها ولم افرط فيها  
وتحول الخلاف الشديد الي مودة ورحمة  
واليوم ايقظت زوجتي من النوم وطلبت منها ان نخرج للنزهة  
فطلبت ان نذهب للمطعم الذي تناولنا فيه العشاء ليلة زفافنا  
وكان اشد ما كانت فيه بالامس من كراهية لي  
تحول الي تذكر لاجمل لحظات عمرنا  
المهم  
صرفت مبلغا وقدره في الحركة دي  
وجبت لها دبدوب صغير علي شكل خروف بمناسبة العيد الكبير  
وعدت للمنزل ومحفظتي تأنّ وتشتكي  
وزوجتي في غاية السعادة والانشكاح  
انا كنت بقول نقضيها زعل امبارح احسن  
-  
اقول  
يا سادة  
اخزوا الشيطان  
اكثر ما قد يسعد الشيطان هو الافساد بين الزوجين  
فاخزوه بالمودة والرحمة  
واعلموا ان الامور وان وصلت لاقصي ذراها  
فانها لا محالة تعود للمودة والرحمة  
-  
الله لم يجعل بين الزوجين حبا وعشقا  
بل مودة ورحمة  
عطف من كل منهم علي الاخر  
وتذكر للعشرة والايام الجميلة  
ورحم الله من وقف ساعة الغضب في وجه النار فأطفأها  
وكان كالبلسم علي الجراح لا كالملح عليها  
وما دخل الرفق في شئ إلا زانه  
والله يحبّ الحلم والأناة  
-  
قال تعالي  
يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة  
ويضلّ الله الظالمين  
ويفعل الله ما يشاء  
-  
وتذكروا ان الكلمة نور ونار  
بكلمة تزوجتها وبكلمة يمكن ان تهدم كل شئ  
وسمّي الله ميثاق الزواج ميثاقا غليظا  
فلا تتهاونوا فيه حفظكم الله