## نــظـيـــــــر لــــك فــــــــي الخــــــــــق



أحمد حسين NP
"الناس صنفان، أخ لك في الدين أو
 الاعمام علي بن أبي طالب قبل نـي
 عصر ومجتتمع كانت قيمة الإنسأن فيه تساوي منزلتـه الاجتـيا جتماعية أو قـدرتـه الاقتصادية، وهـدا واد المقولة تكاد تكون قاعدة إسلاميلة إذ تؤيدها القاعلدة المحمديـة "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده"، وخلاصلة هاتين القاعدتين هي : أهميـة الإنسان وقيمتـه تأتي في مي ما
 هاتان القاعدتان ليستا حكرا على الإسلام، فلو بحثنـا بتـجر الود من دون أحكام مسبقة على الآخر المختِتلف عقائديا أو عرقيا سنـجـد أن أن جميع الأديان وحتى الشعارات الساتيانياسيا تحث على المؤاخاة والسلام الإنساني، لكن لالزاسف، السياسة حين تدخل السياسلة والمصالح في أي شيء تفسلده لا محالة، إنها آفة

النجف بإرسال مئات الأطنان من الطعام والشراب والحُويات التي يلقيها أصحاب المو اكب في الصرف الصحي أو المزابِّ




ولإطعام لا لجياعْت والحـال لا يختلف لـدى المسيحيين أو اليهود أو أو



 والفردية، يدخل في خانة مأِيارات الـدا فكرنا بإنقاذ جياع الصومال وأفريقيا والهند وغيرهيا



الخلق، بل هل تبرعنا من جيوبنا لهم؟! سأتحدث عن بلدي العراق، سنويا تصرف مليارات



 الناسبات الدينية سعيدة كانت أو حزيناينة، جماعياتية أو فردية، كذلك الحـال بالنسبة للطقوس والمناسِّاسبات القومية، ولا يختلف الأمر ني المناسبات السياسية
سنويا تتككبد محافظة كربـلاء خسائر تقدر بنحو
 حسب مـا كثثف محافظها، بسبب الأضـرار الـا التي تِّحق بـالمرافق العامة من قبل الــزوارار، ولا أغالي
 تصف مليار دو لار على أقل تقدير تنفق سنويا من





 يعززوا العددية القومية فهر من تومنيات الجنات أجنبية، فهر وحن متفهون لهذا أم أن غشاوة المكاسب الأخروية
 فأصبحنا كالحجارة "وإن من الحجارة لـا يتشقي
 عينيه تعميدهم بماء دينه، أو إلزامهر بأداء طقوس مذهبه، أو سماهم بأسماء تنصر قوميتّه، أو حشا عقولهم بإيديولوجيته وفلسفته؟!
 فضلهء! حتى الأمم المتحدة التي من المفترض أنها تعمل من أجـل خير الإنسانية لم تتمكن من إنقاذ الجياع والبؤساء من واقعهم المؤلم فهي تعتمد في تتفيذ برامجها على ما تجود به الدول من مساعدات عينية ودعم مـادي ،وهذه الدول لا تقام شي بيأً دون


صورة نثرت في الانترنيت صصقتني، أب صومالي






 شَيهد هذه الصورة أو قرأ هذا آلخبر وفكّر أن يقدم المساعدة الإنسانية وليس التبشيرية لدينه أو مذهبه

أو قوميته أو حزبّه؛ الطفولة" قداسة يحرم المساس بها، هي خط أحمر،


 لهذه الصفقة المريحة، صفقة الأصوات المخزونّة في صندوق الحسنات، بل هل حق أن أن قادتنا الدينينين والقوميين والسياسيين فكروا ولو للحظة بكسب




ستجنى أو تسـرق من خــلال هذا المعيار

 ريما يقول قيائل إن الأرقام مبالغ فيها، وهذا من حقة في كل شركة اتصال، الذي وصل إلى


 الشركات ،وهذا اقل تقدير. لو كانت هذه الشر كات حريصة فعلا على مساءدة المواطن العراتي المحتاع، لعملت على توزيـ هذه المـالغ أو حتى نصفها على


 التي باتت ترصد الملغيين والليارارات لبرامتج



 والتطبل والتشهير فاسم الششخص الذي
 وساعات على سبتايتل تلك القناة

وتك الجوائز. واستطاع من خلالها أن يغير وضعه المعيشي إلى الأفضل والأحسن.
 وسيارات فارهـة أو غرف نوم فـاخرة ألح


 والاجتماعية والأمنية، لذا تجد هذه الجواتر

 ولنفترض أن قيمة ما يوزع يومياويا من خلال الإذاعات والفضائيات بحدود الثاريونيون دينار،
 عشر مليون دينار عراتي، ، والجائزة الكبرى الواري
 17. دينار عراتي. بالنتيجة سيكون الناتي

 إى قيمة ما يحصل من وار دات الاتصالاتات

تقسد تـن الفضائية وشركة الاتصال ولو افترضنا مرة أخرى أن كل شركة ترعى وتدعم عشرة برامت فضائية وإذاعية بمعدل





تبل أيـام كنت أستمع إلى إحدى الإذاعـات

 المثلة بالمولدة الأهلية، وعطل أصابا الموجلدة


 وـعد بعض الحوارات التانهة إلى حد اللعذة
 الد المستمعين، يستعلم به عن الجائزة التي
 (o.


 إذاعات عربية وعائلية. وفق هذا يتلقى المواطن العراقي يوميا عدة رسائل من تبل شركات الهاتف النقال، تحفزه للمشاركة في مسابقاتها المتعددة. حيث تِدم الكثير مُن الجوائز المغرية التي تصل قيمة البعض منها إلى ملايين الدنانيري، الْاليا الدو لارات. من جهة المواطن الأمر ليسرسوى وسلالة لسرقة الرصيد، أما من جهة شركات

 وكأن الشهر وجد للقمار والتّلية واللهو.
 ترم وترعى الكثير من برامع المسابقات
 العراقية. التي تي تصر على إعلانِّ تلك الجو الجوائز
 الات الوقت انتهجت هذه الفضائيات سياسة الإغراء باعلانها عن جوا جوائز كبيرة في بعض لكن الغريب بالموضوع، أو بالأحرى لاتوجد




## للبة الكبارِيٌ الشرق الأوسط



