# تربـة كربالاء 

## اليقين والاحترام شرط الاستشثفاء بها والأمان

إعداد: „شعائر)


 والخُرج. فكيضَ يستشفي به مَن هنا حـا حاله عنده؟ 1)،.

> أمان بإذن الله تعالى
("إذا خِفْتَ سلطاناً أو غيرَ سلطان فلا تَخْرُجَنَّ من منزلك إلّا ومعكَ من طِينِ قبرِ الحسين عليه السلام، فتقول: اللّهـَّمَ
 لِما أخافُ وما لا أخاف).

- الإمام الرضا عليه السلام:



 وكان يقول: هو أمانٌ بِإذن الشّ).
شالإمام الصادق عليه السلام: كلّ داء:
(إذذا أخذْتَ من تربةِ المظلوم ووضعتَها في فيك فَقُل: أللَّهَمَّ إنّ أسأْلُك بحقِّ هذه التّربة، وبحقٌّ الملَك الذي قبضَها، والنبيّ الذي حَضَنَها، والإمام الذي حلَّ فيها، أنْ تُصليّي على محمّدٍ وآل حمّد، وأن تجعلَ لي فيها شِفاءً نافعاً، ورِزقاً واسعاً، وأماناً من كلَّ خَوفِّوداء. فإنّه إذا قال ذلك، وهبَ اللّه له العافيةَ وشَفاها). (الو أنّ مريضاً من المؤمنين، يعرفُ حقَّ أبي عبد الهُ عليه السلام وحُرْ متَته، أُخِذَ له من طين قبر الحسين عليه السلام،

مثلُ رأس الأنْمُلَة كان له دواء وشفاء٪).

## قال العلماء

("كما هي التّربة الحسينيّة المبار كة شفاءٌ من كلِّ داء، فقد وردَ في كثيرٍ من الرّوايات التّأكيدُ على أنّها بإذن الهَ تعالى وسيلةٌ

 إلى آخر، لتحصينِها وحِظظها، وقد رُوي الأخير عن الإمام الرضا عليه السلام، وينبغي التْنّبٌّه إلى صعوبةِ شروطِ حمْلِ
 العناية بها بأكثر مَّا تستمرّ العنايةُ بـجوهرهِةٍ نادرة) .
(تربة من كتاب كرباء، الأسر ار والحدود) لسماحة الشيخ حسين كوراني

