**قصة يوم عاشوراء مختصرة مكتوبة**

قصة يوم عاشوراء تروي حكاية معركة كربلاء والتي دارت رحاها بين الإمام الحُسين بن علي وأصحابه وآل بيته مع جيش يزيد بن معاوية بقيادة ابن زياد على أرض كربلاء، وكان ذلك بتاريخ العاشر من محرم من العام 61 للهجرة، وأسفرت الحرب عن مقتل الإمام الحُسين وأصحابه، وقيادة آل البيت أسرى للشام، وفيما يأتي أحداث القصة بالتفصيل:

* رفض الإمام الحسين مبايعة يزيد بن معاوية على الخلافة الذي أراد أن يخلف والده معاوية بالحكم.
* طلب أهل الكوفة من الإمام الحسين مبايعتهم على الخلافة، فأرسل لهم مسلم بن عقيل ليتحرى له ذلك.
* خرج الإمام الحسين إلى الكوفة لإتمام البيعة.
* سمع يزيد بن معاوية بهذا الخبر، فأرسل جيشه بقيادة ابن زياد ليلاقي له.
* عزم ابن زياد على مفاوضة الإمام الحُسين على مبايعة يزيد بالخلافة ودامت المفاوضات لمدة أيام استمر فيها الإمام بالرفض.
* حجز جيش يزيد الماء عن الإمام وأصحابه وآل بيته للضغط عليهم بالقبول واستمر بالرفض.
* دارات في صبيحة العاشر من محرم معركة حامية الوطيس بين جيش ابن زياد والإمام الحسين وأصحابه.
* أسفرت المعركة عن سقوط الإمام الحُسين وأصحابه شهداء.
* فُصل رأس الإمام الحُسين عن جسده الطاهر، قيل على يد يد شمر بن ذي الجوشن، أو سنان بن أنس.
* سيق آل البيت من نساء وأطفال إلى الكوفة ثم إلى الشام.
* تقدم المسير رأس الحُسين وأصحابه منصوبة على النصال.
* كان بين الأسرى نجل الإمام علي بن الحسن، وابنته رقية التي ماتت وهي تنحب على رأس أبيها، وعمته زينب التي ماتت.

**ماذا حدث في يوم عاشوراء لموسى**

نجي نبي الله موسى عليه السلام من بطش فرعون وجنوده، فقد كان معروف عن فرعون طغيانه، وادعاءه الربوبية، وأرسل النبي موسى وأخاه هارون ليدعيا فرعون إلى دين الحق، لكن فرعون طغى وتجبر، وأبى الامتثال للحق، فجاء أمر الله أن يأخذ موسى من معه من مسلمين ويخرج بهم، فلحق بهم فرعون ومعه من الجنود مليون وستمائة مجهزين بالسلاح والخيل ليبيدهم، إلا أن قدرة الله فوق كل شيء، أشار إليه أن يذهب باتجاه البحر، وأوحى لسيدنا موسى أن يشير بعصاه للبحر، فشق أمامه بإذن من الله ودخل هو والمسلمين، فلحق بهم جنود فرعون أطبق الله عليهم البحر.