**أنابيش ( معناها خواطر )**

* **كرّر القرآن الكريم قصة فرعون بضعة عشرة مرّة ذلك لأن الفرعنة مرض نفسى شائع وتأمل قول فرعون لقومه ( ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) وقوله للسحرة لما آمنوا بعد ما شاهدوا معجزة موسى عليه السلام تلْقف ما صنعوا ( آمنتم به قبل أن أن ءاذن لكم ) إن ذلك الفرعون السخيف يرى ألّا رأى إلا رأيه فهو وحده يصنع القرار ويرى أن من اعتنق رأيا قبل أن يستأذنه مخطئ متمرد إنه يريد أن يملك الضمائر والسرائر وكأن الناس عبيدا له**
* **تنص المادة الأولى فى الميثاق العالمى لحقوق الانسان أن الناس يولدون أحراراً يتساوون فى الحقوق والواجبات وهذا مانطق به عمر بن الخطاب قديما ارتجالاً بلا إعداد أو تكّلف بل انطلاقاً من الفطرة الإسلامية متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا**
* **كان لعمر بن الخطاب أخ يسمى زيد بن الخطاب استشهد فى أحد معارك الأسلام وأسلم قاتل زيد بن الخطاب فرآه عمر وهو أمير المؤمنين فقال له عمر ببساطة الفطرة وبداتها : والله لا أحبك فقال الرجل : أذلك يمنعنى حقى يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا قال : لا حرج إذن إنما يأسى على الحب النساء**
* **يركع المسلمون جميعا لله تعالى ملوكهم وحقراؤهم ليظل الجميع عبيدا لله وحده ويكرّرون ذلك عدة مرات وكل يوم حتى لايتعاظم أحد إذا قدرَ واقْتدر على إمكانيات وسلطات على الناس وليعلم الجميع أن الأمير والحقير فى صفّ واحد لا فضل لأحد منهم إلا بتقواه**
* **وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر يقول للناس ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوْشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب ) حاكم المسلمين يعلّم الأمة أن الواجب عليهم أن يمنعوه من الظلم وإلا عاقبهم الله وحكام اليوم يقتلون من ينصحهم إذا ظلموا**