إن الرحم شجنة من الرحمن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته.

رواه البخاري

المراد هنا: أنها مشتقة «من الرحمن»، أي: من اسم الرحمن، فكأنها مشتبكة بمعاني الرحمة به اشتباك العروق؛ لكونها من أصل واحد. فمن وصلها وصله الله تعالى ببره وإحسانه ونصرته، ومن قطعها قطعه الله تعالى من بره وإحسانه وعونه وتوفيقه ورحمته.