> ملخّص برنامج الخاتةة - الحلقة (7~)
> اليماني المصداق الاوضح للقرى الظاهرة الآمنة (جه)
> حديث في اجواء المرابطة
> عبد الحليم الغِزّي

في الحلقة الماضية تسلسل الحديثُّ حتَّى وصلتُ إلى مجموعةِ أسبابٍ ومجموعةِ عوامل تحولُ فيها بينَ الإنسانِ وبينَ أن يكونَ مُرابطاً مرابطة الأحرارِ

> في فناء إمامه:

- العاملُ الأوّل: الخوف.
- العاملُ الثاني: البَخل.
" العاملُ الثالث: الفشل (مجموعة الفشل).

 العجز.


 أتحدَّثُ عن المنتظرين.. مُشكلتنا (فقدانُ الححماس العقائدي)، فقدانُ تُلَكَ الجذوةِ العقائديةِ الَّتي تصطلي في بَواطننا وفَيَ عميقِ نفوسنا.
 كالفراشِ الممزق، - ثَّرْ عَلى قَلبِ المؤْمِن سَاعَات - لكنُّ الواقع الَّذي نعيشهُ نعيشُ هذهِ الحالة دائَاًًا..
- العامِلُ الرابع: الإحباط.


 يختلفُ من شخصِ إلى شخص..


- في مستوى العقلِ.
- في مستوى القلبِ والوجدان.
- في مستوى الأحاسيسِ والعواطف.
- في مستوى دواخلِ النفس.

وفي مستوى الواقع الخارجي الَّني يكثرُ فيه الاختلافُ في جميع الاتجاهات فيما بين الحقٌ والباطل:

- على مستوى الناسِ.
- على مستوى الحكوماتِ.
- على مستوى الأوضاع الاجتماعية.
- الأوضاع السياسية.
- في كُلٌّ جانبٍ من جوانبٍ حياتنا المختلفة.

لكن من أخطرِ هذهِ الصور حينما يكون الإنسانُ بهذا الوصف: (لا يُبالي أكانَ معَ الحق أم معَ الباطل).

 يُصابُ بالإحباط.

وهذا الإحباطُ يقودهُ إلى هذهِ الحالة؛ فهو لا يُبالي أكانَ معَ الحق أم معَ الباطل. النَّي يُبالي به: مصالحهُ الشخصية.
 مع الحق أم مَع الباطلَّ).






 المهدوية، الرواياتُ صريحةٌ عن آلِ مُحَمَدْ فَيْ بيانِ مضمونِ هِ هاتِين الآيتينِ: - "فَكَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ"؛ إنَّهُ أمدُ الغيبة.

 كلماتُ قُرآنهم، وهكذا تقولُ كلماتُ تفسيرهم صلواتُ اللهِ وسلاملُ عليهُ عليهم أجمعين.

 مع الباطل، هذا الإحباطُ سببهُ قسوةُ القلب".
-من أسبابِ قسوةِ القلب في ما أتحدَّثٌُ عنه، نحنُ نتحدَّثُ في أجواء إمامِ زماننا:




 الفِرقُ الضَّالة، وهنا تنشأ الادعاءات من أنَّ فلاناً هو الإمام، ومن أنَّ فلانًا هو الَّني في يُ المنزلة الكذائية..

هاذا يُعرضُ القلبُ عن المعرفة الصحيحة؟!
يُعرضُ القلبَ عن المعرفة الصحيحة حينما لا يستشعرَ عظمة نعمة الوَلايةِ عليه.

" هناك منطقان:

- هناك منطقٌ ترابيّ.
- وهناك منطقٌ علوي".



 نَفَسَ الـَمَهْمُم؛ ذلك هو الحزين.



 فاقدين للحماس العقائدي.
- أمورٌ ستُواجهنا إذا أردنا أن نُواجهها بالمنطق التُرابي فإنَّ النتيجة هي الإحباط:
- النقطة الأولى: حينما لا نجدُ ننائج ملموسةً ومحسوسة على أرضِ الواقع.
- النقطة الثانية: حينما نرى غلبة الباطل في واقعنا الحسَي.
- النقطة الثالثة: حينما نجدُ معوبةَ إثباتِ الحق، بل قد يكونُ مستحيلاً في بعضِ الأحيان بسببِ الظروفِ المساعدةِ لأهلِ الباطل، وبسببِ خُلانِ الجمهورِ للحّق.



 -طرحُ بعض الأمثلة وبعض الصور من سيرة الأنبياء وسيرة الألئَّة عن إعراض القريبين منهم عن الحق.



 النُرابي فإنَّهُ سيقودنا إلِّ الإحباط، لكنَّنا إذا تعاملنا معهُ وفقاً لقواعِ المنطق العلوي فإنَّ الَأمر سيكونُ مختلفاً جِدَاً.














 حتَّى يحِين موعِدُ الخَكَاص فإنَّ هذَهِ الأوضاع ستبقى.


- النقطة الخامسة: غلبةُ شعور الوحدةِ والغُربة والوحشة.

 مسرعاً بَاتِجاه الإحباط.



