ملخّص برنامج الخاتّة - الحلقة (44)
علي صلوات الله عليه هو النبأ العظيم برغم سفاهة سفهاء الشيعة (ج2) عبد الحليم الغزّي السبت : 3/جمادى الاولى/1442هـ - الموافق 19/12/2020م

تسلسل الحديث إلى أن وصل بنا إلى مُشكلةِ حوزةِ النَّجفِ الطوسية.
مثلها قلتُ لكم:

- مشكلةُ حوزة النَّجف: الغَبَاء.
- مشكلةُ حوزة النَّجف مع الغباء أيضاً: انعدامُ البصيرة.

ـ فمراجعُ النّجف أغبياء لا بصيرة لهم.

- ولذا فإنَّ هذه الحوزة لا تُتنجُ لنا الفقاهة والفقهاءء تُتْتجُ لنا السفاهة والسفهاء، ومرَ الحديثُ ولا زال مُتّصلاً.

المضامينُ تقدَّمت واضحةً جليةً: من أنَّ النبأ العظيم من أنَّ الأساس الأول والأخير في منظومة القرآنِ وفي منظو متنا العقائدية عليَ، لا أريدُ أن أعيد






 حسنة، السفيهُ هو الَّني لا يضعُ الأشياء في مواضعها..

قائمة السفاهِة والسفهاء من إنتاجِ حوزة النَّجفِ الطوسية:
" البدايةُ من مؤسِّس هذه الحوزة: الطوسي.

- في تفسيره (التبيان، ج10) فيما ذكرهُ بخصوص بيان معنى (النُّبا العظيم)، صفحة (238)، هكذا يقولُ الطوسي: والنبأ معناهُ الخبرُ العظيمُ الشأن،

 العظيم في تفسيره التبيان.

 منهجه السفيه والسخيف إلى يومنا هذا يذهبَ وراء النواصب كي يأتينَا بتغسيرِ للقرآنِّ وهو بذلك ينقضُ بيعة الغدير، بالضبط مثلما قال إمامُ زماننا؛ من أَّنَّهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنَّهم لا يعلمون..


## - الطبرسي:






 بالقياسِ إلى كُلٌّ نبا آخرُ

- في تفسيره (الميزان في تفسير القُرآن، ج20)، بعد أن يَضع مجموعةً من الآيات يُعنونُ عنواناً تحتها (بيان)، فهاذا قال في معنى النُّأَا العظيم؟ صفحة

 ذكر صفة يوم الفصل وما تقدَّ عليها من الحُجّة على أنَّهُ حقٌ واقع.
وقيلَ: المرادُ بهِ نبأ القُرآن العظيم ويدفعهُ كون السياق بحسبٍ مصبَه أجنبياً عنه وإن كان الكلامُ لا يخلو من إشارة إليه استلزاماً.


 ويعتمدُ اعتماداً كبيراً على تفاسيرِ النَّواصب.

 يجعلُ في متن التفسير ما قالهُ النّواصب ويجعلُ في حاشية التفسير ما جاء عن آلِ مُحمَد...

" محمد الشيوازي مرجع كربلاء:

- في تفسيره (تقريبَ القُرآن إلى الأذهان)، مفحة (594) من المجلد (5)، يقول: وورد في جملة من الأحاديث؛ أنَّ المراد بالنبأ العظيم: الإمامُ أميرُ



 سفاهةُ أو لا، إنَّها السفاهةٌ بعينها

في رسالته العملية (الفتاوى الواضحة وفقاً لذهبِ أهل البيت)، تبدأ الرسالةٌ العملية بهذا الفصل: (موجزّ في أصول الدين).. أصول الدين عند
محمد باقر الصدر ثلاثة: (الرّسول، الـمُرِسل، الرُسَالة).

 سنة قبل البعثة في قومه دون أن يحس الناس من حوله
 المناسبة لعصره آنذاك.

- • إلى أن يقول صفحة (66): ومٍ يتيسّر لهُ - للنّبي - بحكمِ عدمِ تعلّمه للقراءة والكتابة أن يقرأ شيئًاً من النصوص الدينيّة لليهودية أو المسيحيّة إلى بقية كلامه..

أحاديثُ أهل البيت تقول: (من أنَّ الَّني يقولُ هذا القول فهو كذَّابَ ملعون والأئَّهَهُ لعنوه)، ومراجُِ النَّجفِ من الطوسي إلى السيستاني يقولون بهذا


 النتيجهُ واحدة، فالنَّبي أ مَيْ هكذا يريد منكم أن تعتقدوا في أصول دينكمَ..


 وفيها يلي نذكرُ عدداً من الخصائصِ والسِمات بإيجاز:

- أولاً: إنَّ هذه الرسالة ظلت سليمةَ ضمن النّص القُرآني دون أن تتعرض لأيَ تحريف - إلى آخر الكلام...

- ثالثاً: إنَّ مرور الزمنِ كما عَرِفنا لا يُنقصُ من قيمة الدليل الأساس على الرسالة الإسلامية.
- رابعاً: إنَّ هذه الرسالة جاءت شاملةً لكُلٌّ جوانبِ الحياة..
- خامساً: إنَّ هذه الرسالة هي الرسالةٌ السماويةُ الوحيدةُ الَّلي ظُبَقت على يد الرسول الَّني جاء بها.. - سادساً: إنَّ هذه الرسالة بنزولها إلى مرحلة التطبيق دخلت التاريخ وساهمت في صنعه..



 إلى أن يُعدِّد الأئَّة إلى الإمام الحُجّة.
- عاشراً: وفي حالةٍ غيبة الإمام الثاني عشر عليه الصّلاهُ والسّلام أرجع الإسلامُ الناس، إلى الفقهاء وفتح باب الاجتهاد بِعنى بذلِ الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من الكتابٍ والسنة..



أليست هذه السفاهةٌ بعينها، ماذا تقولون أنتم؟؟...
" صورةٌ أخرى هرجع معاصر من الأحياء: شيخ بشير النّجفي.

- • في رسالته العملية (مصطفى الدين القيم)، توثيقٌ في بدايةِ الرسالة: (فالعملُ بِا جاء في هذا المختصر مُجزِ ومبرئ للذمّة إن شاء الله)، التوقيع؛ بشير النّجفي بإمضائه وختمه..
 يجبُ على كُلّ إنسانِ الالتزامُ بها وتُسمّى بالعقائد الإسلامية - إلى أن يقول:
القسمُ الأول من الواجباتِ الإسلامية: هو العقائد، وتُسمّى بأصول الدين، وثلاثهُ منها تُحرِزُ الإسلام ويُصبِحُ الإنسان مسلماً إذا اعتقد بها وهي:




 وقلتُ عنهم سفهاء ما قلتُ عنهم شَياطين ما قلتُ عنهم من أَنَّهم أنجس من شِمر مثلما قال الصّادقُ صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه، ورمها في الحقيقة هم

كذلك لكنّني لا أعلمُ بعواقبِ الناس وحقائق الناس، ولا أعرفُ ماذا يجري في قلوبهم، لذا أحملهم على املحاملِ الحسنة، فأقولُ عنهم سفهاء وأنَّ ما ينتجونهُ لنا سفاهةُ بسببِ المنهج الطوسي.

