ذلك: فلبكائه على عليّ والحسن والحسينذلِيّن، ويبدو أنّ




وأنشد يُّ ذلك أبياتاً: إن يأخذ اللهِ من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور

قلبي ذكي وعقلي غير ذيدخلٍ ويْ فهي صارم كالسيف مأثور

ومرض قبل وفاته بثمانية أيام، ومات بالطائف سنة 1^اهــ، وهو ابن إحدى وسبعين سنة وأشهر، وصلَّلى عليه

 بن عباس الوفاة قال: (اللهم إين أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب). وقد تويْ يُ الطائف، وسبب ذهابه إليها؛ فإنَّه با ولم وقعت
 عباس وابن الحنفية بأولادهما ونسائهما حتينى نز لوا لوا مكة، فبعث ابن الزبير إليهها: لتبايعن أو لأحر قنكم بالنار. فبعثأبا الطفيل إلى شيعتهم بالكوفة وقالا: إنا لا نأمن هذا الرجل، فانتدب . . . ع فدخلوا مكة فكبرواتكبيرة سمعها
 الكعبة.. فاستعاذ بالبيت وأرادوا قتله فونعهم ابن ابن عباس


 يكني أبا العباس بابنه العباس وهو أكبر ولده، ولقب بألقاب عديدة منها: البحر لسعة علمه، وحبر الألمة، وفقيه
العصـر، وإمام التفسير.
 بشعب أبي طالب يُّ مكة، وروي عنه أنَّه قال: تويٌ رسول اللهُ




 لمقدرته على المخاصمة والاحتجاج، ومن هذه المواقف ما ما - كان مبعوث الإمامٍ

يُ نكثه للبيعة.
 يأمرهابتعجيل الرحيل
 أبى الأشعث ورفاقه الذين صاروا خوارجَ إلَّا أن يكون الأثعريّ.

 قيادية يْ تلك الحـروب. كما استعمله الإمام البصرة فبقي عليها أميراً. وكان ابن عباس عبّاً وغلصاً له كما كان أحد تلاميذه• وروى أحاديث كثيرة
 تفسير ابن عباس. و كـــان(رضــ) قـد عمي موْ آخـر عمره، وسبب

السيـي هحهـل حسـين الزجلالي

سبـحانه من غير تبـديل أو زيـادة أو نقصـان، إذ كان الأمـين هو الحافظ لما كلِّ بـحفظه على مـا هو عليـه الـي
 -(19)

والـُحبّ -لغة، بالضم-: الودّ، وبالكسر: المحبوب. والحـبــة بـالـكسـر: جـمـيـع بــنور الــنـبات. والحباب بالفتح: الطل ومعظم الماء. والقدر الجامع بينها: مـا هو مطلوب ٌِِ نفسـه.

## 

 قال سبـحانه: رَاعُـونَ أغـلـى مـن الـرســالـة الإلـهـيـــة الـتـي بـلْـهـها الرسول القائد
 بين حامل المسؤوليّة الدينية التي يحملها الرسل، ومـن الطبيـعي ان الحبّ يستلزم الـعـمـل بـهـا فـيـه رضـا المحبـوب، وبـهــنا المعـنـى وردت الآيـــات ـِ2 الحــبـ، قــال ســبـــحـانـه : إنْ كُنْتُمْ تُحـبُـونَ الله فَاتِّبُونـي




 أنــه قـال: „"حـبّ الأبـرار للأبرار ثواب ثلأبرار، وحبّ الفجّار ثلأبرار فضيلة للأبرار، وبغض الفجّار للأبرار زين لىأبرار، وبُغض الأبرار

 سيرتهم العملية قدوة المجتمـع الإسلامي ٌِِ الحبّ
 لائـم. ومـن أجـل ذلـك خلدت أسمـاؤهم وٌِ التـاريخ، وتسعى الجـمـاهير المؤمـنـة ـٌِ كـلَ مناسبـة متاحة لزيارة قبورهم الطاهرة، كي تستلهم منها دروس الفضيلة والمقاومـة ضد الظلم والفسـاد.


خطاهم والأمـن -ـِّ اللغة-:
بـــعــنـــى الإيهــــــان، والإجـــــارة، والــوثـــوق، والـطــاعـة، والـوديـعــة، والـــريـضــة، والنية، والاستجابة. و الـقـاســـم المشترك الأعظم بينها: السـلامة بأداء المسؤوليّة، كمـا قال
 أَمـينّ (الأعراف: (7N).
 مسؤوليّة الإمـامـة التي حملوها بأمانة ِوْ مـختلف الظروف والأحـوال. ونعم مـا قـال السيد على خان الان
 جمـع أمــين، فعيل بـعنـى مـفعول، مـن أمـنتـه على الشيء وائتمنته: إذا وثقت به. وائتمانه تعالى لهم يعود إلى إفاضة العناية الإلهيّة عليهـم قوّة يقدرون بها على تبليـغ أحكامـه وإجراء أوامره ونواهيه على حسب مـا ألـقي إليـهـم وأفيض عليهم مـن جهته

## الحمص وفوانكّلـ

إعداد / علاء إنذار العلي
وينـفع وجع الظهر، ومفيـد للصوت ( البـحـة ) .
وصفه:
نـبـات حــولي بـقـولي صيفي وشـتـتوي مـن رتبـة ويمـلـ الجسه بــواد ذات قيمـة غذائيـة عاليـة؛ إذ يحتوي على بروتين عالي الجودة بـالمقارنة مع


 جيدة من المـواد التي تستـخلدمهان شركات التجميل لتصنيع كريمات التياد /تمنع من ظهور التجاعيلـ فـي الطلـبـ القصيمع بفيد لكثير من الأورام وللقروح
 الـرأسـ والأورام تحت الأذنـين. وطـبـخ الـنــوع الألســـود مـنـــه يفتـت الوا حصوة المثانة والكلى. ويستـخلدم ملـراً للبول ومفتتاً للحصى، ومسهنا ومنشطا
كلأعصاب والمخ.


 لوجع الصلـر). وعن أبي الحسن الرضاهِّلئ قال : „الحوص جيد لوجع الظهر)، وكان يلـعو به قبل

الطعام وبعلـه.

البقوليـات (القرنيات) والفصيلة الفراشيـة. واسمه العلمي: (Cicer Arietinum). موطلنه:
إن موطنه الأصلي يِّ بلاد القوقاز وآسيا الصغرى وشمال إيران. ويـرعِ پِ جهيع قارات العاله،
 القارة الإفريقية، وشرقي البـحر المتوسط، وجنري، وانوبي وأواسط آسيـا، وأمريكا. تركيبه: تحتوي كـل • • ا غــم مـن غير

المطبوخ على : - السعرات الحراريـة : ع ع

- الدهون : ع •• الدرات
- الكربوهيـلـرات :


- البروتينـات: • •

فوائصه:
يعتبـر الحـهـص مـن المـواد الـغــذائيــة الغنيـة بالبروتين، وهناك مقولة تقول : (إذا غاب عنك أك

 المغذيـة لجسم الإنسان، ويــر البـول، ويـجلو النمش،

$$
\begin{aligned}
& \text { الريح وهما فيها } \\
& \text { آيات اللله..تدبر بهـا }
\end{aligned}
$$

المرضى، ويـفسل الثهمار، ويعفن البقول، ويـقب من كالع لإمامنا جعفر الصادق وأنبّهك يـا مفضل على الريح وما فيها، ألست تـرى الوباء يِّ الأبـلـان، والآفة هِ الغلاتا ففي هذا ركودَها إذا ركدت كيف يـحلـث الكرب الذيي يـاد
 وِّ طريقة علاج الحاجات وتنظيـهها .. . فكيف بإهكان
 زهنـياً هـن حـيـاة الإنسـانيـة، على الرغفه هن التصطوّر الكبيـير إلا أنّ هــذه النظرة خـاطئة؛ لأذّ الـتصـوّر الــذي حصل إنّهـا يفرض التخيّر وِ عاوقة الإنسان
 الـعـلاقـة هـن أثشــكـال مــادّيــة، فـالزراعة هثالا التي تمثثّل علاقـة الإنسـان بالأرض تتصطّر -شكالِ ووضهووناً - بن النـا حيـة المادّيـة تبعاُ للتطوّر ِيٌ الوسائل وأسا اليب الحــيــاة.. كـكـن تـبــى علاقـة الإنسان بربَه، وعلاقة الإنسان بـالإنســان، ويْ كلتا الـعلاقتين العان
 عــددا مـن الحـاجـات والمشاكل الثابتة التي يواجهها الإنسان

القلـيه، والإنسـان الحلديث على السواء. و(الدين) علاج ثابت لحاجات ثابتـة من هذا الدا النوع، ولمشاكل ليست ذات طبيعة مـرحـلـية، بل تواجـ اجل الاج الإنسان باستمرار، ولا يزال هذا العـلاج حيَّا ـيْ أهدافه

 إذا أراد إشبـاع كلّ حاجاتها (اته، والتغلّب على كلّ مشاكلهِ، فلا
 ثلموضوع تتـهة








الحـاجـات الـثـابـتـــة وِ كيان الإنسان والمخلوقة معهه دائما مهها تطوّرت حيا ته، ونمت سيطرته على الطبيعة، ووسائل عيشه.. ولــكـن مــا هــو هـــنا الدور الإيجابي الفعّال
 الإنسان؟! وما هي تلك الحـاجـات الـثـابـــــة الالنسان، والتي لا علاج لها إلا (الــديـن)ڭء هل هناك حقَّا حاجـة ثابتـة هِ القدم منذ أن بـدأ (الدين) دوره التربوي لالإنسان، وظلّة

 الإنسانية ثابتة وموجودة؟ قـد يبـدو يفـ النظرة الأولى أن افتراض حـو
 الإنسـان حـيـنما نقارن بين إنسان اليوم وإنسان الأمس




## 

عن الرسول الأعظم" اقـترب عبــُ من سلطان إلا تبـاعلد من الع الله، ولا كثر ما اله إلا اشتلد حسـابـهـ، ولا كثر تبعتـه إلا كثرت شيـاطينـه. ( C ) V : عقاب الأعمال

## ثواب الآعمال

عـن البـاقِرؤ القيامة قـومٌ تحت ظل العرش، ورم ووجوههم من نـور، وريـاشهم من

 المؤمنـين، ويـنظرون المعسر حتى (ثواب الأعمال: (IVT)

الخوفووالحزن
الحزن يِ الآيـة الكريــة.

- الخوف يأتي من مصدلـر خارجي، فجاءت كلمـة (عليهمم) لتعبـر عن المحيط الخارجي الذي يـحيط بالإنسـان. بينـما الحزن يأتي من داخل الإنسـان فسبقت الفعل كلمـة (هم). - ע خـوف عليهم: الخـوف أولا ثـم (عليهم). للدلالة على سـرعة الشعور بـالخوف، وهو أجزاء مـن الثانيـة. أي أن الخوف فجائي مبـاغت، وهذا مـا يقوله العله. - ولا هـم يـحـزنـون: (هـم) ثـم الحـزن. للدلالة على أن الإنسـان هو الــني يـوم بـالحـزن، وهــا يستتغرق زمنـاً قد يـتـد لسـاعات، أي لا يكون فجائياً. - الخـوف يـكـون مـن المستقبل بينمـا الحــزن يـكـون عـلـى ثـــيء مـضـى أو حــالي، والمــــتـقـبـل مـجـهـول بينما الماضي معلوم.. والإنسان يـهتم بـعـرفة المستقبل أكثر من الماضي.. لذ لك ذكر الخــوف أولا لـيطـمـئـن المـؤمـن على مستقبلـه، ثــم ذكـر الحـزن ليطمـئن المؤمن على مـاضيـه وحاضـره، وبالتالي

شمل جميـع الأزمـنة!
ولــنــك أينـمـا ذكـر الخــوف والحــزن الـقـرآن نـجـد الخـوف يتقدم على الحـزن لـهــه الأســبــاب. حـتـى إن (الخــوف) هِ الـقـرآن تـكـرر أكـثر مـن (الحـزن)،

فسبـحـان الذي أحصى كل شيء عدداً. إن المؤمن الـذي يعوّد نفسـه على الخـوف من الله تعالى، فإنه لا يـخاف من أي شيء آخر. وإذا أردتَ أن تقضي على أي خوف مههما كان كبيـرا فمـا عليك إلا أن تستتحضر عظمـة الله وتتـذر قوته وعظمتته، وتقـارن ذلـك بقوة الشخـص الـنـي تخاف منه وحــدوده، لتجـد أن كل الـدنيـا لا تسـاوي شيئاً أمام قوة الله تعالى. وهذه العقيدة ستـجعل الإنسـان أكثر قـدرة على المواجهة وبـالتالي تجعله أكثر قـدرة على
درء المخاوف.


يؤكد علماء البـرمـجة اللغويـة العصبيـة أن أهم شيء ـِ قـوة الشخصيـة هـو عـدم الخـوف، أو مـا يعبّر عنـه بالثقة بـالـنفس. ولـكـن كيـ يــكـن الحصـول علـى شـخصيـة لا تخاف؟
يعتبـر العلمـاء أن أفضل طريقة للقضـاء على الخوف أن تواجـه مـا تخاف مـنه؛ فلا يمكن لإنسـان أن يكون قوياً مـا لم يعالج ظاهرة الخوف عنـهـ والمشكلة أن المواجهـة تتطلب شيئـاً مـن القوة، إذن العمليـة عكسية. كـذلك يـؤكــ الـعـلـماء على ضــرورة أن يظهر الإنسـان بـظهر الإنسـان الـواثق من نفسـه فلا يُظهر أيـة أحزان أو هموم أو ضعف. لأن الظهور بـمظهر الإنسـان الحزين
 من قبل العلمـاء على ضـرورة عدم الخـوف وعدم الحزن الـتـكسـبـبـ الشـخصية هــــذا مـــا يــــولــه الـعـلــمـاء، ولكننا كمؤمنـين نعود دائمـاً إلى كتاب الله تعالى. فـكثـيرة هـي الآيـات الـتــي تـتــحـدث عن الخـوف ونجـد تأكيـداً من الله تعالى على أن المؤمـن لا يـخاف أبدأ إلا من خالقه عز وجل..

 والسؤال: لماذا تحـدث الله عن الخوف بصيغة الاسـم (لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ)، بينمـا تحدث عن الحزن بصيغة الفعل (وَها هُمْ يَحْزَنُونَ)؟ لنتأمـل هذه الأشيـاء: - الخحوف هو رد فعل لا شعوري، وليس ٌِ تحكّم الإنسان، فلذلك جاء بصيغة المصـلـر (خوف). بينمـا الحزن هو تصـرف

شعوري وإرادي، ولذلك جاء بصيغة الفعل (يحزنون). - الآثـار والـنتـائـج الـتـي يسببـها الخـوف أكـبـر مـن تلك

إلى الحجرة الكبيرة، وهناك رأى نفس العبارة تقابله وجهاً

 دخل الوالي، وإذا به يرى الثوب الدي يلي يلبسه الوالي مكتوباً عليه: ( فَكَر قِبلَ أَنْ تعمَّلْ). شعر أنه هو المقصود بهنهه العبارة، بل داخله شعور بأن
 الحـالاقة الخاص بالوالي، أفزعه أن يقرأ على الصندوق نسس الـعبارة: (فَكَرْ قبَلَ أنْ
 يـالج فتح الصـنـدوق، وأخذ جبينه يتصبب عرقاً، وبطرف عينه نظر إلى الوالي الجالس فرآه مبتسماً هادئاً، مما زاد اضطرابه وقلقة1..
 الــــابـون، لاحــط الــوالي ارتعـاشـة يــد، فأخـذ يراقبه بحنر شديد، وتوجسى، وأراد الحــلاق أن يتــادى نظرات الــوالي إلـيـه، فصــرف نظر نـره إلى الحـائط، فــرأى اللوحة منتصبة أمامه (فَكرَ قبلَ أنْ

فوجد نفسه يسقط منهاراً بين يدي الوالي، وهو يبكي منتحبا،، وشرح للوالي تفاصيل المؤامرة!.. وذكر لـه اله أثر هذه
 كان سيقوم بـها.. ونهض الوالي، وأمر بالقبض على قائد الحرس وأعوانه، وعفا عن الحلاق.. وقض الوالي أمام تلك اللوحة، يمسح عنها ما ما سقط عليها من غبار، وينظر إليها بزهو، وفرح وانشراح، فاشتاق لمكافأة
 ذهب إلى السوق، وجد الدكان مغلقاً، وأخبره الناس بأن العجوز قد مـات!.

هٌِ الجـزء الأول من هـنه التصة الجميلة.. كان الوالي قد اقتتع بشراء لوحة قديهة من دكان رجل عجوز وبسعر باهض جـداً.. هذه اللوحة لم يكن مكتوب عليها إلا عبارة ( فَكْر قبلَ أنْ تعمَّلْ).. إلا أن الرجل الرجل العجوز قد اشترط على عـلى الوالي شرطاً لبيع هذه اللوحة.. فلنتعرف معاً على هنا الشرط، وعلى الحكمة البالغة منه..

قال الوالي: وما هو الشرط؟ قال: أن تكتب هـنه الحكمة على باب بيتك، وعلى أكثر
 أدواتـــكـ الـتـي تحتـاجهـا عند

الضرورة! فكـر الــوالي قلـيـاُ ثـم قـال:

موافق: وذهب الوالي إلى قصره، وأمر بكتابة هـنه الحكمـة هِ أماكن كثيرة يٌ القصـر حـتى على الحـي بعض ملابسه، وملابس نسائه،

 ذات يوم أن قرر قائد الجند أن يقتل الـوالي، لينفرد بالولاية، واتفق مع حلاق الوالي الخاصن، وأغراه بألوان من الإغراء حتى
 ولا توجه الحلاق إلى قصر الوالي، أدركه الارتباك، إذ كيف
 ويطير رأسها.. ولما وصل إلى باب القصر، رأى مكتوباً على

 رأى العبارة ذاتها تتكرر عدة مرات هنا وهناك: (فَكَر قبلَ أنْ تعمَلْ). وحتى حـين قـرر أن يطأطئ رأسـه، فلا ينظر إلا إلى الأرض،، رأى على البساط نفس العبارة تخرق عينيها!... وزاد اضطراباً وقلقاً وخوفاً، فأسرع يمد خطواته ليدخل

## 



- إسشٌ
 مسابقة النص المسرحي الحسيني
 www.alkafeel.net / info@alkafeel.net

