# الحسين هصبـاح هلايـة . .لا يتـرك النـاس يتيهون في طريق الضلال 



<br>$\qquad$

يُعتبر آية الله الشيخ محممد تقي المصباحاليزدي من أبرزا الشخصياتالإسلامية المعاصرة، وهو فيلسوفـوأخلاقي كبير، له عشرات المؤلْفات پٌ المجالات الفكرية والميادين المعرفية الدينية كافة. من أساتذته: الإمام الخميني، والعالا مة السيّد محمّد حسـين الطباطبائي، وآية الله العارف الشيخ محمّد تقي بهجت.
 البهشتي، وآية الله مرتضى المطهري. بعد انتصار الثورة الإسلامية يٌ إيران، اختير الشيخ المصباح عضواً فحّالا ِيٌ اللجنة الثورية الثقافية، وهو المنشئ


من مؤلّفاته الكثيرة جدَّا، كتب: (معرفة الله)، (معرفة الكَوْن)، (معرفة الإنسان)، (المجتمع والتاريخ ٌِْ الرؤية القرآنية)، (شرح إلهيات الشفاء لابن سينا)، (شرح نهاية الحكمة للعلا مة الطباطبائي)، (المنهج الجديد يٌ تعليم الفلسفة)، (بارقة من سماء كربالءء). وهذا الكتاب الأخير عبارة عن محاضرات عاشورائية لسماحته، ترجمها الشيخ
 ولأهمّية المباحث التي احتواها الكتاب أدرجنا منها مادّة „حوارات) لهها العدد، خصوصاً وأنّها جاءت أصلاُ بصيغة السؤال وا لجواب.

## "شعائر"

طيبّة وبر كات كثيرة، فإنّ إعادة النظر إليها وإعادة صياغتها يمكن أن تنال شيئاً من تلك البركات. ولمّا كنّا نعتقد أنّ حادثة عاشوراء كان تاريخ الإسلام، وكان لها دور مصيري في سعادة المسلمين وتبيين سبيل المداية للناس، لمذا تصبح هذه الحادثة ذات قيمة عظيمة عندنا، ويغدو إحياؤها وتذكّرها، وإعادة صياغتها أمراً لا يمكن التفريط به، لأنّ بر كات ذلك سوف فإذا كانت الحادثة نافعة عند حدوثها، وكانت منشأً لآثار


من الواضـح أنّ ثلمعرفة
دوراً في تذكّر ودراسـة
واقعة عاشوراء، لكنّ الدور الأسـاسي تنهض به الأمور التي لها تأثيـر مبـاشـر على

الـعواطف وا لمشاعر

## إنّ الضـحك لا يـخلق من

الإنسان بـاحثاً عن الشهادة

ولا يحمله إلى جبهات

القتال

س: إنّ إحياء ذكرى عاشوراء ليس منحصراً في البكاء واللطم على الصدور ورفع الأعلام السود وإقامة جالس العزاء، فلماذا لا يكون إحياء هذه الذكرى بشكل

آخر، كإقامة الندوات؟
ج: إنْ السلوك و والحر كات الإنسانية الواعية تُتاج إلى طائنتين من العوامل: إحداهما

 أنّ المعرفة وحدها لا تحقّق فينا الحر كة، ومعرفة تلك الخواطر وتذكّر ها لا لا تقودنا إلى فعل مشابه لنعل الإمام عليه السارم، ولا تحملنا على اقتناء أثره إلاّلا إذا تحّق في في

 المشاعر حتى نستعدّ للقيام بمثل تلك الحر كة.
 والخطابة توفّر لنا الطائفة الأولى من تلك العوامل، أي إنّا تزوّونا بالمعارف اللازمة، لكنّه لا بدّ من الطائفة الثانية حيث يتمّ من خلالها تلا تنمية العواطف و وتقوية المشاعر. ومن الو اضح أنّ للمعر فة ذاتها دور اً في تذكّر ودر اسة الواقعة، لكّ لكنّ الدور الأساسي تنهض به الأمور التي لما تأثير مباشر على العو اطف و المشاعر .

 س: إنّ بعث المشاعر وإثارة العواطف ليس منحصراً في إقامة العزاء و البكاء، فقد تثار عواطف الإنسان بإقامة الفرح والسرور . فلماذا لا تُستغل مر اسم الفرح لإثارة

المشاعر في قضية الإمام الخسين عليه السلام؟
ج: إنْ المادثة التي نضضت بأكبر دور في التاريخ الإسامامي هي حادثة استشهاد
 الإنسان إلى يوم التيامة بدروس التحزّك، والنيضة، والمقاومة، والاستقامة. ولتجديد تلك الخواطر لا يكفي إقامة جالس الفرح و والسرور، بل لا بادّ من القيام بعمل مناسب لتلك الحادثة، أي لا بـدَ من القيام بعمل يثير حزن الناس، ويُجري
 الدور في هذه الحادثة هو إقامة مر اسم العزاء والبكاء، وخلق الأجواء التي تُبكي


لأعداء الخسين، أعداء الهُ والإسلام. والسام وحده لا يـلّ المشكلة، لأنتّا لا نستطيع أن نتفع من بر كات الحسين إلّا
 إذا كنا بذه الصورة فنحن حسينيون، وإلّا فإنّه لا ينبغي أن نلصق أنفسنا بالحسين من دون استحقاق . س: إنّ جميع أئّة أهل البيت عليهم السلام كانوا مصابيح هدى وسفن نجاة، فأيّ خصوصيّة تكمن في مصيبة الدسين عليه السلام بحيث تنال كلّ هذه الأهمّية مقارنة بمصائب سائر الأئّة؟
ج: لا شكَ أنّ شخصية سيّد الشهداء والظروف التي اكتنفت حياته الشريفة بتقدير الهه سبحانه، قد أضفت ميزة على حياته ولا سيّما على استشهاده، بحيث تنشأ منها كلّ هذه البر البات كات ونحن نعتقد أنّ جميع الأئةّ الطاهرين هم من نور واحدي،

 الظروف الخاضة التي أحاطت بأبي عبد الهّ الحسين عليه السامم، قد وفّرت الأرضية ليقوم بدور في تاريخ البشرية وهداية الناس، لم يتيسر نظيراً أله لأيّ انسان آخر . . إنّ مصالحنا الدنيوية ومصالحنا الأخروية إنّما تتحقّق ببر كة التوسّل بسيّد الشهداء، والاهتمام بإقامة العزاء عليه، والبكاء على مصيبته، وإظهار المحبّة له. وكلّ واحد منّا قد سمع بما لا حصر له من المعاجز والكرامات الحاصلة الـا في بجالس العزاء، حتّ أنّ التزاب المأخوذ من الطين الذي يمسح به أصحاب العزاء جباههم قد أدّى إلى شفاء عييزَ آية الها العظمى السيّد البرو جردي رحمه النّ، فقد أصيب بآلام في عينيه استعصت على العاجه، وحلّت أيّام ذكرى عاشوراء وهو في مدينة بروجرد، فجاءت إلى بيته هيئة عزاء اللطم على الصدور، وكان أصحاب العزاء قد لطّخوا رؤوسهم

الناس. بينما السرور والضحك لا يستطيع أن ينهض بهذا الدور ـ إنْ الضحكك لا يُلق من الإنسان باحثياً عن الشهادة،
 الناس آلام ومصائب الحروب التي تُغرض على المؤمنين. إنّ مثل هذه الأمور يـتاج إلى عشق آخر نابع من البكاء، والخماس، والحرقة. وسبيل هذا هو إقامة جالس العزاء. س: إنّكم لا تكتفون بالذكر الدسن والثناء العطر على الإمام الحسين عليه السلام، والبكاء على ما جرى من أحداث مؤلمّ في استشهاده، وإنّما تصبّون اللعنات على أعدائه ما يسمّم الأجواء ويخلق نظرة تشاؤمية تُجاه الآخرين. فهل يتناسب

مع الدين أن تلهج ألستتكم باللعن، والككلام البارح؟ ج: كما أنّ فطرة الإنسان لم تُشگّل من المعرفة فقط، فكذا الأمر في جال العواطف والمشاعر، فهي لم تتشخّل من العواطف والمشاعر الإيجابية فتط. فكما أنّ الإنسان مغطور على أن يـبّ من قدّم إليه خدمة،
 إنّ العدوّ الذي يحاول أن يسرق من الإنسان يكان دينه، والعدو الذي لا يذّخر جهلاً في أن يسلب من الإنسان سعادته الأبدية هل يمكن السكوت عنه؟ يقول الهّ تعالى في القرآن الكريم: إذا كان من الضروري المحَّةّ لأولياء الشّ، فإنّهن من الضروري أيضاً العداوة لأعداء الهّ، هذه هي فطرة الإنسان، وهذا هوا هو عامل تكامل الإنسان وسعادته. إذا لم تمتحقّق العداوة مع أعداء الشّ، فإنّ سلوك الإنسان معهم يرقّ تدريياً. إنّ إحياء خواطر سيّد الشهلاء ومظلوميته لا يتيسّر إلّا عن طريق مشاعر الحماس، والحزن، والبكاء، والحداد. ومع إرسالنا لآلاف التحية والسلام للإمام الحسين عليه السلام، ولتراب قبره الطاهر، فإنّنا نرسل آلاف اللعنات

لا نستطيع أن نتفـع من

بركات الـحسين إلّا إذا قمنا

با بلعنن أوّلاً لأعدائه، ثمّ

نرسل إليـه التـحية والسـلام

إنّ التراب المأخوذ من
الطين الذي يمسح به
أصحاب العزاء جبـاههم'
قد أدّى إلى شفاء عينَي
آية الله العظمى السيّد البروجردي

وو جوههم بشيءٍ من الطين إظهاراً للحداد، فقام رحمه الهَ بأخذ شيء من ذلك التراب، ومسح به عينيه، فكان العلاج الناجع له، ولم يرَ بعد ذلك آلام العينين إلى آخر عمره.. وهناك ما شاء الله من هذه الكرامات والمعجزات.

ونحن بهذه القطرات من الدموع التي نسكبها في مراسم العزاء نشعر أوّلاً بنو رانية خاصّة في أرو احنا، ثمّ بعد ذلك تقضى حاجات لنا، وتُدفع عنّا ألو ان من البلاء والمصائب ونحن لا ندري.. إذا كان الأمر كذلك، أليس من حقّ الناس أن يهتمّو اكلّ هذا الاهتمام بالبكاء والعزاء على سيّد الشهداء عليه السلام. س: على مرّ التاريخ و إلى يومنا هذا، يسعى الحكّام الظلمة بكلّ جهدهم لمحاربة إحياء
 ج: الجواب واضح جداً، لأنّ الحسين مصباح هداية ولا يترك الجِّ مظلماً حتّى يتوزّط الناس في الضالال، إنّه يضيء الطريق ويبيّن للناس واجبهم؟؛ ماذا عليهم أن يعملوا، وكيف يدافعون عن دينهم، ولا يترك الناس ليفقدو اغيرتهم بذريعة التساهل والتسامح. إذا أصبح الإنسان من أتباع الحسين عليه السالم، فإنّه لا يتأثرّ من ألوان التطميع، ولا يخاف من أنواع التهديد. ومن عاش أحداث هضة الإمام الخميني قدّس سرّه، قبل انتصار الثورة الإسلامية يتذكّر كيف كان الشباب يفتحون صدورهم أمام أز لام نظام بهلوي، يقولون لهم: أطلقوا النار علينا فنحن لا نخاف من الموت. وقد كان هذا رمزاً للنصر. مَن لا يخاف الموت فهو منتصر. كان أصحاب الحسين يعشقون الموت ليلة عاشوراء، وقد استعمل الشيوخ منهم الخضاب، فهل يمكن إلحاق الهزيمة بهذه المدرسة؟ كلّا، إلّا إذا نجح المغرضون في تحرينها وتضليل الناس عن حقيقتها.. تسأل: لماذا يعشق الحسين عليه السلام المسلمون الحقيقيون الذين ارتضعوا العزة والكرامة مع لبن أمهاتهم؟؟
ولماذا يعادي الجبناء والعملاء اسمَ الإمام الحسين؟
الجواب واضح كالشمس في رابعة النهار: لأنّ الحسين مصباح هداية، ولا يترك الناس يتيهون في طريق الضالال.


