## الهجرة إلى اللّه ورسولّه مع الحسين

أعهمال ومراقبـات شهر محرّم الحرام
$\qquad$
إعداد: (شعائر)

* محرّم شهرُ الهجرة إلى الله تعالى ورسوله مـع الحسـين: (حسـينٌ منـي وأنا من حسـين). * أبرز ركائز مراقبة النفس فِ شهر مـحرّم: حرمة الشهر، وهجرة النبيَّ الأعظم، والهجرة إليـه مـع الحسـين السبط والنّهج، ومواصلة الهجرة مـع وارث وارث النبيّيّن الإمام السـجّاد عليه السلام، للتأسيس معه وِوِ
 وسلامة إنسانيّة الإنسـان.
* غيرةُ المحمديّي الصـادق على حدود الله تعالى وحُرمـاته، تجوهر حبَ الله تعالى وٌِ عقله والفؤاد، فيوقن أنّ صدق الهجرة رهن العمل بثقافة (محـرّم الحسين،)، فإذا الثورة عنده محرابٌ أكبر من الدنيا. إنّه باب الحياة الطيّبـة بالعلْم العلْم، والعمل الصالح. والمنطلق والقاعدة والمُطلع والختام هو الصـلاة.
"اعن جبلّة المكية، قالت: سمعت ميثم التمار، يقول: والهَ لتقتل هذه الأمة ابن نبيّها في المحرّم لعشرٍ يمضين منه، وليتّخذنّ أعداء الله ذلك اليوم يوم بر كة، وإنّ ذلك لكائنٌ قد سبق في علم الهّ تعالى ذكره، أعلم ذلك بعهد عهده إليّ مولاي أمير المؤمنين عليه السلام، ولقد أخبرني أنّه يبكي عليه كلّ شيء، حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحر والطير في السماء، ويبكي عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض، ومؤمنو الإنس والجن وجميع ملائكة السماوات والأرضين، ورضوان ومالك وحملة العرش، وتمطر السماء دماً ورماداً. ثمّ قال: وجبت لعنة الهه على قتلة الحسين عليه السلام، كما وجبت على المشر كين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ..).. (علل الشرائع للصدوق: 1/TM1)


## الليلة الأولى

* حول مراقبات الليلة الأولى، يقول السيّد ابن طاوس في (إقبال الأعمال): (و في هذه العشر [الأولى من حرّم] كان أكثر اجتماع الأعداء على قتل ذرِيّة سيِّد الأنبياء صلوات الله عليه وآله، والتّهجُجُم بذلك على كَنْر حُرمة الهَ جلَّ جلاللُ، وكَسْر حُرمة رسوله عليه السلام، صاحب النِّعم الباطنة والظَّاهرة، وكسر حرمة الإسلام والمسلمين (...) فينبغي مِن أوَّل ليلة من هذا الشَّهر أن يظهر على الو جوه والحر كات والسَّحَنات شعار آداب أهل المصائب المعظَّمات في كلِّ ما يتقلَّب الإنسان فيه، وأن يَقصد الإنسان بذلك إظهار المُو الاة لأولياء الهّ، والمُعاداة لأعاديه). * صلوات الليلة الأولى: انظر باب: (كتاباً موقوتاً) من هذا العدد.


## وإن استطعت أن تَزوره هٌِ كل يوم

 بهذه الزيـارة من دهرك فا فعلبال قالمُحدّث النوري صاحب (المستدرك) في كتابه (النجم الثاقب) حول زيارة عاشوراء: اووأنّا زيارة عاشوراء: فيكفي في فضلها ومقامها أنّا لا تسانخها سائر الزيارات التي هي بحسب الظاهر من إنشاء المعصوم وإمالائه، ولو أنّه لا يظهر من قلوبهم الطهُّرة شيء إلاَ ما وصل إلى ذلك العالم الأرفع؛ بل هي من سنخ الأحاديث القدسيّة، نزلت بهذا الترتيب من الزيارة واللّعن والسالام والدعاء من الحضرة الأحديّة جلّت عظمته إلى جبرئيل الأمين، ومنه إلى خاتم النبيّين صلّى الهَ عليه وآله. وبحسب التجربة فإنَ المداومة عليها أربعين يوماً، أو أقلّ، لا نظير لما في قضاء الحاجات، ونيل المقاصد، ودفع الأعداءه. : بroro اللهجرة) المشهور بالفاضل المازندراني في كتابه (شرح زيارة عاشوراء: ص 9): اهذه الزيارة التي ما فتئ علماؤنا، رضوان ان اله عليهمم،
 في أيّام حياتهم، ولم يكن ذلك الالتزام منهم إلًا تكسّكاً بكالام الأئمة عليهم السلام، فإنّ هذا عينه ما نصّ عليه الامام الباقر عليه السلام لعلقمة بن عحمّد، حيث قال له: (وَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْْنَزورَهُ
 بَوابُ ذَلِكَ...).

## ليلة عاشوراء: إحياؤها بالعبادة تأَسيّاً بسيّد الشهداء ،

** هي ليلة المواساة لأهل البيت عليهم السامام، ومن آدامها ما أور دهه السيّد ابن طاوس في (الإقبال)، قال: (هذه الليّلة أحياها مو لانا الحسين صلوات الهّ عليه وأصحابه بالصّلوات والدّعوات، وقد أحاط بهم الزنادةة، ليَّستبيحوا منهم النّفوسَ المُعظّمات، وينتهكوا منهم الحُرمات، ويسبوا انساءهم الصونات
 وآية التطهير، في ما كانوا عليه في ذلك القام الكبير، وعلى قدم الغضب لهَ جلَّ جلاله ورسوله صلوات الهّ عليه، والموافقة لمها في ما جرت المال عليه، ويتقرّب إلى الها جلّ جلاله بالإخلاص، من من مو الاة أوليائه ومعاداة أعدائها).

 في جملة الشُّهداء معه عليه السلام.

## اليوم العاشر: عاشوراء

قال الشيخ المفيد في (مسارّ الشيعة): :(جاءت الرواية عن الصادقين عليهم السلام باجتناب الملاذّ، وإقامة سُنن الاصائب، والإمساك
 يتغذّى به أصحاب أهل المصائب، كالألبان وما أثبهها دون اللنّيذ من الطعام والشراب. ويستحبّ فيه زيارة المشاهد، والإكثار فيها من الصالاة على عمّد وآله عليهم السلام، والا بتهال إلى الهّ تعالى باللعنة على أعدائهمه. وروي أنْ مَن زار الحسين عليه السلام يوم عاشور اءه فكأنمّا زار الهّ تعالى في عرشه. (...) وروي أنّ من زاره في هذا اليوم غغر الشّ له ما ما
 الشَ عليه وآله وحقّ أمير المؤمنين وفاطمة والخسن عليهم السادم، فليزر الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء).

## أعهـال يوم عاشوراء

1- زيارة الحسين عليه السّلام: (..عن أبي
جععفر رالإمام الباقر ع عليه السّالام، قال: مَنْ زَارَّ




r- ب- زيارة عاشوراء: قال الإمام الباقر عليه
 الزِّيارَةِ مِنْ دهر كَ فَفْفَلْ .. r- قراءة التَّحيد ألف مرّن ورُوي أنَّ الهَ تعالى ينظر إلى مَن قَرَأها نَظَرُ الزَحمة.
ع- أن يقول ألف مرّة: اللَّهُمَّمَ الْعْن قَتَلَةَ الحُسْيْنِ عليه السّلام. ه- قر اءة زيارة وارث [اظظر: مفاتيح الجنان، أعمال
اليوم العاشر من كزَم]

Y- صالاة بكيفيّةٍ خاصّة، أوردها الشّيخ الطُّوسيَ في (مصباح المتهجّدّ) برواية عبد الهُ بن سنان عن الإمام الصّادق عليه السامام، وهي صاة من أربع ركعات بصفةٍ خاصّة يليها دعاءٌ جليل، ذاكرا أف آخرها رها جزيل ثو توابها.

## اليوم الخامس والعشرون

كانت شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام سنة 90 للهجرة، ويستحب في هذا اليوم زيارته عليه السلام بقراءة الزّيارة الجلامعة،
أو زيارة أمين اله، أو غيرهما من زيارات المعصو مين عليهم السلام * أيٌُ سرٍٍ في سيّد الساجدين المحمّديين، فإذا هو المُلّخر لوراثة وارثِ النبيّين. يتجلّى بعض الجواب في ما رواه أئمّة الحديث عن سرّ النبوّات والخلق أجمعين حول هذا المشهد من مشاهد القيامة: (إذا كان يوم القيامة، ينادَى: أين زين العابدين؟ فكأنيّ أنظر إلى ولدي عليّ بن الحسين بن أبي طالب، يَخْطُر بين الصُّفوف).

## الخروج من شهر حرّم

قال الشيخ الملكي التبريزي في (المراقبات): (إنَّ لخروج شهر عرّم
 الملوك تعالى يُرتِّبُ حقّاً على العبيد. ومنه: أن يناجيه تعالى بواسطة خفير يومه من المعصومين، ويعترف أوّلاً بأنّه لم يكن مُستحقّاً لمذا
 العذاب الأليم. وَلْيُناجِهِ تعالى قائلاً: فبغضلك الذي ابتدأتَ به ذلك الأمان، وتفضَّلْتَ على عبيدك بالشّهر الحرام، لا تُخر جنا بخرو جهه من أمانك وحِماك، حتّى توصلَنا إلى دار السّلام، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا في أداء حقّ شكرك، ورعاية أدب حُرمة الشّهر الحرام، بل عامِلنا بِخَرم عفوك الَّذي به تُبدّل السيئئات بأضعافها ادِيا من الحسنات)|.
اعلم أنّ غرّة حرّمّ هو أوّلّ يوم السّنة، وفيه عملان:
 الثّاني: كان النّبيّ صلّى الهَ عليه وآله يصلّي أوّل يوم من محرّم ركعتَين، فإذا فرغ رفع يَيَيه ودعا بهذا اللّعاء ثلاث مرّات:

