


(التحصين الثقافي من الفكر الحداثي- رؤية من منظور إسلامي)
سعيد محمد قرني علي
قسم الاعوة و الثقافة الإسلامية المساعد- كلية اللدعوة الإسلامية ، جامعــة الأزهر بالقاهرة

البريد الإلكتزوني:yalfaum1973@yahoo.com
(الملخص:
لا شكك أن التحديات التي تو اجه الأمة الإسلامية وتقفنتها تمتل سيلأ جارفاً من المخططات التي تحاك لها من فبـل أعـــلائها علــى مــر الأزمنـــة و العصور ، و هذه المخططات و التحديات وإن اختلفــت فــي أنـــلوبها أو أشكالها فإن الههف و المضمون واحد وهو إبعاد المسلم عن دينه وعقبدته، ومن أهم هذه التيار ات المعاصرة التي كان لها صدى وتفاعل لدى النخبة و العامة و الشباب و الفتيات "تيار الحداثة".

ولما كان المعتّرك الـققافي و الفكري أسانأ لازماً للتحصين لدى الثـــباب المسلم من مخاطر الفكر الحداثي، فقد حاولت المساهمة من خــلال هـــا البحث.

وقَ اتبعت في هذا البحث: المنهج الاستقر ائي والاستتباطي. وقد توصلت في بحثي إلى عدة نتائج ومن أههها:أن الفكر الحداثي يشكل انعكاساً واضحأ للتيه والاضطر اب اللذي دخلته أوربا في كافة المجــالات، خاصدة بعد سبطرة الكنيسة وفسادها منذ العصصور الوسطى حتى الُعصور الحديثة، كما هبأ الظروف المناسبة في أوربا و غبر ها لاحتضـان وقبــول الفلسفة الحداثية.

## 



 نتطة من الككمال فيما يتُعلق بالْتحصين الثقافي من مخاطر الفكر الحداثي.
 الحداثةة- مصطلح الفكر الحداثي.

# Cultural fortification of modernist thought - a vision from an Islamic perspective 

## Saeed Mohammed Qarni Ali

Department of Advocacy and Islamic Culture Assistant Faculty of Islamic Da'wa, Al-Azhar University, Cairo E-mail: alfaum1973@yahoo.com

## Abstract:

There is no doubt that the challenges facing the Islamic nation and its culture represent a vast sylla of the schemes that have been hatched by its enemies throughout the times and ages, and these schemes and challenges, although different in their style or forms, the goal and content is the same, which is to keep the Muslim away from his religion and faith, the most important of these contemporary currents that have resonated and interacted with the elite, the public, young people and girls "current of modernity."

Since the cultural and intellectual environment is a necessary basis for immunizing Muslim youth from the dangers of modernist thought, I have tried to contribute through this research.

This research has been followed by the inductive and inferred approach.

I have reached several conclusions in my research, the most important of which is that modernist thought is a clear reflection of the confusion that Europe has entered in all fields, especially after the domination and corruption of the Church from the Middle Ages to modern times, creating the right conditions in Europe and elsewhere to embrace and accept modernist philosophy.


I propose highlighting the importance of research that is concerned with refuting the suspicions raised by modernists against Islamic heritage, while encouraging researchers to intensify research on it, by collecting it, then analysing, responding to and refuting it, to achieve the closest point of perfection with regard to cultural fortification from the dangers of modernist thought.
Keywords: Immunization - Culture - The term cultural fortification - modernity - the term modern thought.
بسم الله الرحمن الّرحيم

## المقدمـة

الحمد لشه رب الْعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، و أشهـد أن سيدنا محمداَ عبده ورسوله، وبعد:-

لا شكك أن التحديات التي تو اجه الأمةُ الإسلامية وثقافتها تمثل سيلاً جارفاً من المخططات اللتي تُحاك لها من قبــل أعـــدائها علــى مــر الأزمنــة و العصـور، و هذه المخططات و التحديات وإن اخنلفــت فـــي أســـلوبها أو أشُكالْها، فإن الْهدف و المضمون و احد وهو إبعاد المسلم عن دينه و عقبدته. والإلسلام الحنيف قد جاء باللعقبدة الو اضحة و الشربعة الكاملة وفق أصول قطعية وثو ابثت يقينية من كتاب الله سبحانـه وسنة نبيــه صـــلى الله عليــهـ
 والإعر اض عن منهج الله تُعللى.

ومن هذه اللتبارات المعاصرة اللتي كان لها صدى وتفاعل لــــى النخبـــة و العامة و الشباب و الفتيات "تيار الحداثة"

و الحداثة ليست مجرد أفكار شكلية فحسب، بل هي عقائــــ و أيــدلوجيات انطلقت وفق أصنول ومبادئ غربية شكلت دينا وضعياً خبيــث الملاهـــح و الأفكار .

وإذا كان هذا الموضوع قَّ دارت حوله بعض الدر اسـات الّبـــبـبة، إلا أن أغلجها أو جلها قد انطلقت من الناحية الوصفية فقط دون أن تقدم در اســــة هفصلة حول سبل تحصبن الأكمة الإسلامية من مخاطر هذا الفكر الحداثي.

## 

ولما كان المعترك اللققافي و الفكري أسناسأ لازماً للتحصين لاى الثـــباب المسلم من مخاطر الفكر الحداثي، فقد حاولت المساهمة بجهد المقل، مــن خلال هذا البحث الذي جاء تحت عنو ان: (التحصبن اللققافي مـن الفكـر الحداثي - رؤية من منظور إسلالمي) محاو لا قدر المستطاع إلقاء الضـــوء على حقيقة الفكر الحداثي وأهم مبادئه وأسباب انتشـاره و آثّاره، ومو قفه من أصول الإسلام، وعلى رأسها الكتاب و السنة، وأهم جوانــبـ التحصــين النقافي من ذلك.

وفيما يلي إشنارة سريعة إلى أهمية الموضو ع، ومنهج الْبحث، و الآر اسات اللسابقة، وخطة البحث.

## أو لا: أهمبة الموضوع وأسبـب اختبـره:

إن أهمية هذا الموضو ع تّتجلى من خلا عدة نقاط لعل من أهمها ما يلي: 1-خطورة الأفكار التي طرحها الفكر الحداثي تَحت مسميات الحرية الثخصية وشعارات تحرير المر أة، والمر أة العصرية و غيرها من الشثعازات البر اقة التتي فتّح لأربابها مساحات واسععة عبر وســـائل
 المسلمات، وتهـم في العقيدة والأخلاق.
r- مـا أحدثته هذه الأفكار الحداثية، من اضطراب الرؤى، واخــتلال الموازين وإلباس الباطل ثوب الحق لاى فئات كثيرة من الثـــباب و المثققين الذين أبهر هم التركيز الإعلامـي حــول رمـــوز الفكــر الحداثّي، حتى صنار لهم أنصـار ومتّابعون في كل قطر من أقطار

عالمنا العربي والإسلامي.
r- المساهمة على قُّر استطاعتي لتوضيح مخاطر هذا الفكر الحداثي
 الوصول إلىى أقرب نقطة من التحصين، والوقاية من التأثٔر بوباء هذا الفكر الالي يؤدي إلى الانحر اف في السلوك والاعنقاد.

## 



 للوصول إلى الستّباط أهم جو انب الْتحصين اللقّفي منه.

ثالثأ:طريقة البحث:
وقد راعيت في طريقة البحث النقاط التالية:-
1- عزو الآيات القر آنية إلى سور ها، مع ذكر اسم النـــورة، ورفـّم
الآلية منها.
ץ- تخريج الأحاديث النبوية من مصادر ها الأصلية، وإذا كان الحديث في صحيح البخاري أومسلم، اكتفيت بذلك عن غيرهما.

و هو المنهج الذذي يعتمد على استقر اء النصـوص فر اءه دقيقة، وجمـع مـا نيســر مــن النصوص النتي تخدم الموضوع بعد توثيقها للوصول إلىى نتيجة صحيحة (مناهج الثحش العلمي وضو ابطه في الإسلام د/حلمي عبدالمنعم صـابر صّبץ بتصرف يسبر الناشر




ץ- عند تدوين المر اجع في هامش كل صفحة مــن صــفـات هــذا البحث، فإنني أقوم بتفصبلل المرجع كاملاً فــي أولـ هـــرة، وإذا تكرر السم المرجـع بعد ذلك، فإنني أكتفي بــذكر اســـم المرجــع ومؤلفه و الجز ء و الصفحة فقط، مـع الإشـارة إللى كونـــه مرجعــاً سابقاً.

## رلبعاً:الار اسـات السـابقة:

لقد تُعددت اللدر اسـات العلمية حول موضو ع الفكر الحداثي بشــكل عــام سو اء أكان من الناحية التّاريخية أو من الناحية الفلسفية أو مــن الناحيــة العقدية أو غير ها، وذلك على حسب تخصص كل باحث في مجالة، ولعل إضـافة الباحث تكمن في إبر از جو انب التحصين الثققافي من مخاطر هـــا الفكر الحدالثي، ولم أعثر على در ابسة مفصلة حول هذا الموضـو ع، ولكــن
 الحداثة، ومن ذلك على سبيل المثالل وليس الُحصر مـ يلي:

ا- در اسدة الْباحث/ عبداللرحمن الليعفوبي، بعنو ان: (الحداثة الفكريــة
في التألّلف الفلسفي المعبي المعاصر )، النـاشر مركز نماء للبحوث


Y- در اسدة الأستاذ/عزت السبيد أحمد، بعنوان: (الحداثة بين العقلانيــة
و اللاعقلانية)، الناشر دار الفكر الفلسفي لللار الســـات و التنزجمـــة و النشّر دمشق ط ثانية 999 (م.

س- در اسـة أيضـاً للأستاذ/عزت السيب أحمد، بعنوان: (انهيار دعـــاوى الحداثة) ط دار الأصـالة للطباعة دمشق 990 ام.

६- در اسـة للأستاذ/ طه عبــدالرحمن، بعنــوان: (روح الحداثــة) ط المركز اللقافي العربي بالمغرب ط أولى ج • • ام.

0- در اسـة للاكتور / محمد الشيخ، بعنوان: (فلسفة الحداثة فـــي فكــر هييجل) ط الثنبكة العربية للأبحاث والنثـــر بيـروت طـر أونـــــى .م..ر

Y- دراسة للاكتور / أحمد عبدالحليم عطية، بعنوان: (نيتشه وجذور ما
 V- V الحداثة في العالم العربي - درابســة عقديــة، رســـالة دكتــور اة، إعداد/محمد بن عبدالعزيز بن أحمد العلي، إششراف د/ ناصر بـــن عبدالكريم الـعقل، نوقشت بقسم العقيدة والمذاهب المعاصصرة بكلية أصـول الاين- جامعةة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريــاض .- (ゆ)

## خامسـاً: خطة البحث:

ويشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيل، و أربعةّ مباحث، وخاتمة. فأما المقدمة: فقدمت فيها لموضو ع البحث، ذاكراً أهميتّه، ومنهج الْبحث، و الادر اسات اللسابقة، وخطة البحث.

وأما التمهيد: فقد اشتنمل على التّعريف بأبرز مفردات عنوان البحث. المبحث الأول: أهم مبادئ الفكر الحداثي، وأسباب انتشاره و آثاره. اللمبحث الثظاني: موقف الفكر الحداثي من القرآن الكريم وسبل التحصــين منه

المبحث الثالث: موقف الفكر الحداثي من اللسنة النبوية، وسبل التحصــين
منه.
المبحث الر ابع: موقف الفكر الحداثي من الثتز اث، وسبل التُصصين منه.
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث وأبرز توصباته.

## 

## الثعريف بأبرز ألفاظ عنوان الالحث

من مقتضيات الار اسدة العلمية، التعريف بأبرز مفـردات ومصــططات عنو ان البحث قبل الاخول في مباحثه．

ومن أبرز الألفاظ التي ينبغي تتاولها بشيئ من التفصيل مـا يلي： 1－بعنى التحصين
r－المقصود بمصطلح التحصين الثقافي

$$
\text { §-معنى الفكر } 0 \text { - معنى الحداثة }
$$

7－التحريف بدصطلح الفكر الحداثي．

## أولاً：معنى التحصين：

（الحصن：واحد الحصون، يقال حصن حصين، أي بــئن الحصـــانة، وحصن القرية تحصيناً بنى حولها، وأحصن الرجل إذا تـــزو ج فهــو
 أحصن）「،（أي تزوجن）＂،（وحصن الشثيئ أي جعله منيعاً، وتحصين
＇مختار الصحاح／زين الاين أبو عبدالنه محمد بن أبي بكر بــن عبــــالقادر الحنفـي
 النصرية والثار النموذجية بيروت صيدا ط خامسة ．「
「 جامع البيان في تأويل آي القر آن／محمد بن جريز بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي

أولى • .

## 

البلدة: إحكام سوارها، وتحصبين المر أة: تزويجها فهـي محصــنـة) '
ومنه قوله تُعالىى: (و المحصنات من النساء) 'r أب (ذو ات الأزو اج)
و على ذلك: فكلمة النتحصين بشكل عام تُعني المناعة و الحماية و اتخخاذ الُحيطة للو قاية من مرض أو فكر أو خطر أو مـ شابه ذلـك. ثـانبـاً:معنـى الثئقافة:

النقافة: مصدر للفمل اللثالثي "ثقف" يقلل (ثقف الرجل ثقافة أبي صـــار حاذقاً، أي ذو فطنة وذكاء)؛، (وثقفت العلم أو الصناعة: أذا أسرعت أخذه)، (ويقال: رجل ثقف، إذا كان ضـابطاً لما بحويه قائمـــاً بــهه)"،

معجم لغة الفقهاء/ محمد رواس قلعجي، وحامد صـادق فنيبي، باب حرف الثتاء ج1
 r
「 الكثناف عن حقائق غو امض التنزيل/ أبو القاسم محمود بــن عمــرو بــن أحمـــ
 - - $1 \leqslant \cdot V$ " لبـان العرب لإمامام/ محمد بن مكرم بن عني أبي الفضل جمالل الدين بــن منظــور الأنصـاري الرويفعي الأفريقي، فصل الثاء المثلثـة جو جو صو النا
 o أسـاس النبلاغة للإمام/ أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جــار الشه، تحقيق/ محمد باسل، باب ث ق ف جا ص. 11 النانشر دار الكتب العلميــة بيـروت

$$
\text { لبنان ط أولى } 19 \text { E اهـــر9919، }
$$

" تتذيب اللغة للإمام/ محمد بن أحمد الأزهري الهزووي أُبي منصور، تحقيق/ محمــد عوضن مرعب، باب الثاء و القاف جو ص (A الناثنر دار إحيــاء التــراث العربـــي
بيروت ط أولى I . Y م.
(وتقفت الرجل: إذا ظفرت بـه) '، ومنه ڤوله تعاللى: ( فإما تثقفنهم في الحرب) "‘ (أي تأسرهم وتُقدر عليهم وتظفر بهم وتُغلبهم)"
(و اللثقافة: هي مجمو عة الْعلوم و المععارف و الفنون التي بطلب الحــذو فيهـ)

و إذا قيدت كلمة النقافة بالإسـلام وقَلنا "اللنقافة الإسـلامية" فهي تعنـــي (العلم بمنهاج الإسدلام الشمولمي في القيم و النظم و الفكر، ونقد النـــراث الإنسـاني فيها

إلذن فلفظ اللثقافةَ بوجه عام يعني سعة الإدر اكك و الفهم و الـــذكاء عنــــ البحث في اللعلوم و المعارف، كما تعني سعة الاطلاع في كافة اللعلوم و الفنون المتتو عة، وأمـا اللقافة الإسـلامية: فهي تُعني الممرفة الثــــاملة بالإسـلام عقيدة وشريعةُ وأخلاقاً.
' جمهرة اللغة للإمام/أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تحقيـو /رمــزي
 .م19AV ov سورة الأنفالل: آية
ّ الجمامع لأحكام القر آن لإمام/ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكــر بــن فـرج الأنصـاري الخزرجي شمس الندين القرطبي، تحقيق/أحمد البر دوني، وإير اهيم أُطفــش
 ؛ المعجم الوسيط/ مجمع اللغة المعربية بالقاهرة، إبر اهيم مصطفى و آخرون ، باب الثاء ج1 صحه النانثر دار الاعوة.

و التّي قدمهي لندوة مقررات اللققافة الإسلامية بين و اقعها و المتغيرات، و النـــي نظمتهــا كلية التزبية بجامعة الملك فيصل بالإحساء في المدة من YA-YY شو ال

## 

## ثـلثا：المقصود بمصطلح＂التحصين الثقافي＂：

إن هذا المصطلح مركب من كلمنين：التحصين ، و اللثقافة، وقد ســـبق بيان كل كلمةة منهما منفردة．

أُما هصطلح＂التحصبين النقافي في الإسـلام＂فإنه يعني：نتــام عقلـــي وأدبي و علمي، يتأسس على رؤية إسِلامية، يحول بين الفكر الحداثي وبين الوصول إلىى أهدافه المتمتّة في النيل كن عقيدة المسلم وأخلاقه وتز اثـه＇
 و الأعمال الحداثبة بشبئ من التكقيق و التمحيص في مبناها ومعناهـــا، و عرضها أمـام الإطار العام للإسـلام الحنيف لمعرفة الزيف و الضـلا فيها، حنى يصل الإنسان المسلم إلى مناحي اللنفكير الّسليم الذي يتردد صداه في سـلاكة اللسلوك وصحة الاعتقاد．

لرابعا：معنیى（لفكر：
الفكر في اللغغة معنـاه：（إعمال الخاطر في اللشيئ، يقال：رجل فكيـر أي كثيرِ الفكر）「 ومقصوده（إعمالل الُعقل للوصول إللى معرفة مجهول）
＇الكليات معجم في المصططحات والفروق اللغوية／للإمام أيوب بن موسى الحســيني القزيمي الكفوي أبي البقاء الحنفي ، تحقيق／عدنان درويـش، محمـد المصـري جا جا

「 ${ }^{\text {「 }}$


فالفكر إذن في اللغة مرادف للنظر، ويعنى التأمل في الأمور للتُوصل إلى حل المشكلات أو معرفة المجهو لات.

وأمـا في الاصطلاح: فقد تُعددت تعريفات العلماء قديماً وحديثاً حول كلمة الفكر، ومن هذه اللتعريفات على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

قيل: (الفكر : تزتيب أمور هعلو مة للـتأدي إلىى معرفةٌ مجهول)' وڤبل: (الفكر مر ادف للنظر، وهو نوجيه القلب نحو الأشياء ابيتغاء الـعلــــم

وڤيل: (الفكر كالعلم لقربـه منه في معناه ومشاركته لـه في محله) و المـلاحظ في تعريفات الفكر في اصطلاح الملماء أنها نتقارب كثبر أ مــع الممعنى الللغوي للكلمة المـلز مـة للنظر و العلم لتقاربهما في المعنى و الدلالة.

النتريفات نلإمام/علي بن محمد بن علي الزين اللشريف الجرجاني، تحقيق/ جماعـــة من العلمـاء بإثنر اف دار الكتب اللعمية، باب الفاء صشه 7 ا، الناشر دار الكتب اللعمية
بيروت لبنان ط أولى r ع E اهــ

「 ${ }^{\text {r }}$

 " بدائع الفو ائد لإممام/شمس الدين أبي عبداله محمد بن بكر بن أيوب بن قيم الجوزية جr صس 9 الناشنر دار الكتاب النعربي بيروت لبنان.

## 

خامسـأ: معنى الحداثة:
انتشرت لفظة "الحداثة" في و اقعنا المعاصر انتشار أ واسعاً، واحتلت أهمية كبيرة في دنيا الأنب ووسائل الإعلام، مـع بريق جــذاب آخـــذ بـــالعقول و الألباب.

و الحداثة في اللخغ: (مصدر حدث، وهي تعني نقيض القذيم)' (وتعني الحداثة كذلك: أول الأمر وابنـــداؤه)ّ، وفــي الحــديث عــن أم المؤمنين عائشُة- رضني الله عنها- قاللت: ڤقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا مـا لبس منه فهو رد) (وحداثة اللسن: كناية عن الثشباب و أول الُعمر)؛ فكلمة الُحداثة في معناها اللأوو ي إذن تحمل إشثر اقاً وجمالًا تشـــتمده مــن جمال اللغة العربية ورونقها، فهي تُعني الثثبئ الجديد و الحديث سو اء أكان في المناهـج أو الأساليب أو طرق اللتّريس ووسائل التجديد فيهــا، و هـــو شيئ معروف في الإسـلام، حتى أصبح من منن الله على الأمـة الإسلامية

「 النجمـع المسند الصحيح المختصر من أمور رســول الله صــلى الله عليـه وســلم المعروف بصحيح البخاري، تحقيق/محمد زهير بن ناصر الناصر ، تزقيم/محمد فــؤاد عبد الباقي، كتاب الصلح، باب:إذا أصلحوا على صلح جــور فالصــلـح مــردود ج صعی الناثر دار طوق النجاة ط أولى ؛ تـاج العروس من جواهر القاموس/محمد بن محمد بن عبد الـــرازوق الحســيني أبــو الفيض الملقب بمرتضنى الزبيبي، تحقيق/ مجمو عة من اللُماء و المحققين، باب حدث جه صـج • r الناشر دار الهداية بدون تَاريخ.

## مجلة قطاء أصول الذين العد الخامسنب عشلر.

أن يرسل لها مجددين على مر الأزمنة والعصور، ففي الحــيث الـــذي أخرجه أبو داود وغيره بسنده واللفظ له، عن سيدنا أبي هريزةّ رضـــي الله عنه - ، أن رسول الهه صلى الله عليه وسلم قالل: (إن الله يبعث لهــذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)'

اذن فلفظة "الحداثة" بحسب معناها اللغوي هي شيئ جميل ومحبــب إلــى القلوب والعقول، وينبغي أن تكون بحسب إطار ها الصحيح حركة فكريــة تجمع بين قر اءة الققيم وتنقيته من اللاخيل عليه، مع الالتـــز ام بالثوا ابــــت
 الالصر الحاضر أبعدتها تماما عن معذاها اللغوي الجميل، كمـا حملت فــي بوتقتها غموضاً وخبثاً يجب توضيحه لصده ودفع شره في إطار التحصين اللقافي للمسلم من مخاطر هذا الفكر الحداثي، وهو مــــ ســوف أتناولـــهـ بمشيئة الله تععالى في ثنابا هذا البحث. سادساً:التعر يف بمصطلح الفكر الحداثي: إن مصطلح "الفكر الحداثي" يعتبر من المصطلحات الحديثة التي طــرأت على الساحة الفكرية المعاصرة، حيث لم يتردد هذا المصطلح في تُعبيرات

سنن أبي داود للإمام/أبي داود سليمان بن الأثتعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، تحقيق/محمد محيي الاين عبالحميل، باب ما يذكر في قرن
 الصحيحين، للإمام/أبي عبدالنل الحاكم محمد بن عبدالشه محمد بن حمدويه بن نـيم بــن الحكم الطهماني النيسابوري، تحقيق/ مصطفى عبدالقادر عطا، كتّاب الفت والملاحـّه،
 .م199. - ها

## 

اللعلماء القدامى، و إنمـا تردد فقط على ألسنة البـحثين و الفلالسفة المعاصرين ، ومن أبرز التُعريفات لمصطلح "الفكر الحداثي" مـا يلي:ــ

1-قيل: الفكر الحداثي هو : (فكر يحطم الأطر اللثقليدية، ويتبنى رغبــات الإنسان الفوضوية اللني ليس لـها حدود)'

ץ-و ڤبل: هو (حركة جديدة تستبدل بالقديم جديداً، وذلك بالاعتماد علــىى المنجز ات العلمية و العقلية و الثقافية في جميع الحضـارات، كــع تـجــاوز النقاليد و الأعر اف الموروثة) ץ - وقيل: هو (حالة خاصـة للفكر مصحوبة بنمط خاص للمجنمـع الذي يمتله الغرب الحذيث)

؟-وقيل: هو (الصر اع بين النظام القائم على اللسلفية، وبين اللرغبة العاملة لتخيير هذا النظام)؛
' الحداثة من منظور إيماني، د/ عدنان علي رضـا النحــوي صو بو ط دار الالنحـوي

 بتصرف يسير، ط دار الفكر بدمشق سوريا، ودار الفكر المعاصر بيــروت لبنــان ط *
 تنرجمة/ إبتسام سبد علام،حنان محمد حافظ، ، مر اججة/أحمد ز ايد صسا ط المركــز أنقومي للتزجمة تحت إثنر اف د/جابر عصفور ط أولـى 7 ا • بم. ؛ "الثابت و المتحول، بحث في الاتباع و الإبداع عند الْعرب- صدمـة النحاثة، تــأليف/ أدونيس صو ط دار العودة بيروت ط أولـى 9VAام.

0-و قيل:هو (تبار عصري يركز اجتهاده على تُغيير وتجديد البنية الفكرية و الثقافية كأسـاس للتحديث الششامل)

1-و قيل: هو (فكر يدعو إللى سحق الأخلاق و الُعادات و الأعر اف النبيلــة
بدعوى الحرية و اللديمقر اطية وبناء الشخصبة الْمستقذة)
V-و ثيل: هو (قطـع الصلة بـلتز اث وطلب الجديد)

وخلاصة القول في ذلك: أنه بـلثرغم من تُعدد تـعريفات العلماء و اللــــاحثين حول مصطلـح الفكر الحداثي، إلا أنهـ منفقون فيما بينهم علـــى عناصــر مشتركة ومظاهر و اضحة، فهو في صورتـه اللعامة يرمــز إلـــى مـــذهب فكري علمـاني اسنتد أصـوله ومناهجه من فلسفات غربية خالصـــة، كمـــا يدعو لهـم كل الموروثات، و اللتمرد على القيم والأخـــلا و و المعتقــدات، وتبني اللر غبات الفوضوية ومحاكاة اللنمط الغربي باعتباره نقطة انطـــلِو إلى اللنهضة المنشودة و اللنموذج اللثقدمي.
' 'الحداثة النفكرية في النأليف الفلسفي العربي المعاصر، تأليف/ عبداللرحمان اليعقوبي

 صـب • ( الناثنر دار الفكر الفلسفي للار اسات والتنزجمــة والثشــر دمشــق ط ثانيــة .م1999 " روح الحداثة- المدخل إلى تأسيس الحداثة الإِســلامية، للأكســـاذ/طه عبــدالرحمن


## المبحث الأول

## أهم مبادئ الفكر الحداثي وأسباب انتشاره و وآثاره

إن الحكم على أي مذهب أو فكر لا يتأتى إلا من خالل معرفـــة بمبادئـــهـ
 تحمل صيغاً جمالية أو إثشارات بلاغية.

ولفظة "الحداثة" التيّي تزهز إلى هذا الفكر الحداثي، من الألفاظ التّي ينبغي
 وأصول هذا الفكر الحاثي، حتى نكون على دراية كاملة بهيا الفكر، ولا لا نذد عشعارات براقة ظاهر ها الخيز والنور وباطنها الزيف والضالها هذا وسوف ينتظم الحديث في هذا المبحث حول ثلاثة مطالب: اللطلب الأول: أهم مبادئ الفكر الحداثي. المطب الثاني: نشأة الفكر الحداثي وأسباب انتشاره. اللططلب الثالت: أبرز آثار الفكر الحداثي. . . . . . فأقول وبالله التّوفيق

## اللمطلب الأول:أهم مبادئ الفكر الحداثئي:

إن المتّبع لسسارات أي فلسفة أو مذهب فكري، نجد أنه لا يمكن أن يقوم إلا على أسس ينطلق منها ومبادئ يقوم عليها.

ومن أهم مبادئ النكر الحداثي التي انطلق منها وارنكز عليها، ما يلي:-1-المناداة بالحرية المطقة:

 الأنظار إليه ينادي بالحريات ويرفع شعار اتها، وكأنها من مكتسبات الحياة أو من تفضل الإنسان على أخيه الإنسان، مع أُنها من أهم أسساسيات الحياة وأوجب حقوق الإنسان وضروريات حياته وإنسانيتّه، ولذا جـاءت بهـا جميع الرسالات السماوية.

 الالي يحقق معنى الحياة للإنسان، فبها حياته الحقيقية وبفقدها يموت، حتى ولو عاش بأكل ويشرب ويسعى في الأرض كــا هـو حــل الـــواب والأنعام)

والإسلام حين يعطي هذه الحرية ويمنحها للإنسان، فإنه يحميها في نفـس الوقت من كل عبث وضلال، وذلك من خالٍ ضو ابط وتشريعاتـ تــــظـ
' الإسدلام وحقوق الإنسان- ضرورات لا حقوق د/ محمد عمــز صن ال بنصـرف يسير، من سلسلة عالم المـرفة الني يصدر ها المجلس الأعلى للاققافة و الفنون والآداب بالكويت عدد 19 شهر شعبان 0. 0 ؛اهـ 910 ام.

## 

هذه الحقوڤ وتحفظ حردتها، حتى لا تتقلب هذه الحرية إلى فوضىى تضر بالفرد و المجنـــع على حد سو اء.

إذن فقضبة الحريةٌ هي من أسـاسيات الحياة اللتي لا يعازضـــهـا ديـنـ و لا يرفضهها هنطقّ، إلا أنتا نجد الحرية عند أصحاب الفكــر الحــداثي ذات مفهوم خاص ودلالة معينة، حيث تطلق وير اد بـا عندهم الحرية المطلقة في اللتفكير و إطلات العنان للشهو ات و الغر ائز، بلا رالدع من دين أو زاجر من خلّ.

فالحرية المطلقة التي ينادي بها أصحاب الفكر الحداثي، تُعني (تحطــيم الأطر اللنقليدية، ونبني رغبات الإنسان الفوضوية اللتي لا يحدها حد، كما أنها تتعني شغف بالمجهول يحطم الو اقع ويدره، ولكن لا ينقلك إلى و اقع أفضل إلا في أنمـاط السكر و غبيوبة المخدر ات وأحلام السكار ى)'، مــــا
 والالنتحار ات، و أنو اع شتى من اللسفور و اللتبرج والإباحية المفرطة، ناهيك
 رسوله صلى الله عليه وسلم، بحجة حرية الْتعبير و الفكر • ومن هنا نرى أن الحرية المنفلتة من كل القيود الاينية و الأخلاقية هي مبدأ أصيل من أهم مبادئ وأسس الفكر الحداثي،، تتيح التفكير في كل شــيـئ و اقتحمـمه، و الحكم عليه بسلطلن الـعقل و الفكر، وكذا حرية البحث في كــل شيئ وفي أي مجال بلا ضـابط و لا حاجز، وباللتالي باتت هـــذه الحريــة المطلقة و غير المشروطة، مدمرة للشعوب والمجتمعات، حبــث ارتكــبـ
 مرجع سابق.

الحداثيون باسم هذه الحرية المطلقة جر ائم عديـدة، كالعبــث بــالأخلاق، و إباحة الثشذوذ الجنسي، و عقد المؤتمر ات العالمبة اللتـــي تتــادي بإلغــاء الفوارق مطلقأ بين اللرجل والمر أة، إلى غير ذللك ممـــا يعرفـــه القاصـــي و الاناني.

## بَ

يعمل الحداثيون جاهدين إلى تغيير الثتراث الإسلامي وعلى رأسده القــر آن الكريم و السنة اللنبوية اللمطهرة، إلى مبادئ و عقائد و قيم حداثية جديدة، من خلال ما يسمى بالصر اع المستمر بين القديم والحــديث، (حبــث ربــط الحداثيون تقدم العلم بنقد عقائد الماضي) '، مما شـــكل صـــر اعاً عيقـاً
 وانحلاله وسيئ أخلاقه.
(فالفكر الحداثي اليوم هو مسـار يقوده الشرك بعيداً عن الإيمان والتوحيـــ

 و الفكر والأخلاق.
 . 199 y


## 

## r-|الاعوقة إلى ضبورة التحول و اللتطورفي كل شيئ بصفة مطلقة:

إن من أسس الفكر الحداثي وأصوله اللرئيسة الاعوة إلى ضرورة اللتطور و التحول من المبادئ و الأفكار القديمة إلى أككار ورؤى حداثية جديدة حول الإلهه و الكون و الإنسان وسائر الأشياء بلا حو اجز أو مو انع.
(فالحياة في نظر الحداثيين ما دامت متطورة ومتّغيـرة، فـــلا بـــل مــن استمر ارية التحول و التطور في العقائد والأحكام و القو انين والقيم) وبالتنالي أصبحت أحكام الشريعة الإسلامية برمتهــا خاضــعة للتحــول و التطور والتخيير و التبديل بما يتتاسب مـ الحضـارة الحديثة- بحسب زعم أصحاب الفكر الحداثي، بل أصبح الأمر أخطر من ذلــك، مــن خـــلـ الالتصريح بعدم صلاحية العمل بالثريعة الإسلامية فــي ظـــل العصــور الحديثة.

يقول الحداثي المغربي د/ عابد الجابري**
(إن المناداة بتطبيق الثشريعة الإسلامية كـــان دائمـــأ شــعار الحركـــات الإصلاحية في التاريخ الإسلامي، أما اليوم فالأمر يختلف تماماً، فالحيــاة

' 'الحداثة في العالم العربي- در اسمة عقدية صرr 11 ال رسالة دكتور اة، إعداد/محمد بن عبدالعزيز بن أحمد العلي، إثنراف د/ ناصر بن عبدالكريم العقلل، نو قثت بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول النين- جامعة الإمام محمد بن سـعود الإنـــلامية بالرياض عاء
「 ${ }^{\text {r }}$ مفكر وفيلسو

( m.facebook.com

جذرياً عن نمط حياة النسلف، وبالتالي فالإصلاح يتطبب إعادة اللظطر إبــى هذه الأصول بفكر جديد متفتح) أي الفكر الحداثي ذو الخلفية الغربية الإلحادية الأي يدعو إلــى التحـــول والتُطور حتي في اللثو ابت والعقائد بطريقة مطلقة.
ع-الثتلاقح الفكري بين الثقافات بعيداً عن الأدبـن و المعتقّدات الإسلامية:
إن أصحاب الفكر الحداثي يدعون إلى ما يسمى بالتلالقح اللقافي و الفكري بين الفلسفات و المذاهب المختلفة، شريطة أن يكون الجــامع بينهــا هــو اللتحديث والثورة على الثقافة اللدينية الموروثة لاسيما في الإسلام خاصة، وشعاز هم في ذلك مو اكبة اللعصر وحركة اللققدم واللتطور بعيدا عن رجعية الأديان وتخلف كل قديم وموروث على حد زعمهم.

فالحداثيون يرون أن الفلسفة الحداثية هي (انتفاضة ذات طابع عالمي ضد
 قطر إلى آخر لتصب في نهاية المطاف في التز اث الغزبي) فهي انتفاضـة على كل الأديان وخاصـة الدين الإسلامي الحنبــف بقيمــه ومبادئه.

التنزاث والحداثة- دراسات ومناقثات /محمد عابد الجابري صه • ، ، 1 باخختصار مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ط أولىى 1991ام. r ${ }^{\text {ا }}$


## 

## ه-رفض مصادر الإسلام وكافة الفيبيات:

إن من أخطر مبادئ الفكر الحداثي هو الثؤورة على مبادئ الإسلام ورفض
 زعزعة ثقة الناس في دينهم و عقيدتّهم.

 حديثّة يكون الإنسان نفسه هو مصدر ها ومحركها ومفجرهاه، وبالتّلي ينّم
 ينتجه الإنسان بفكر ه و عقله.
يقول الحداثي الثشير "أدونيس"* :
 الإنسان هو مصدر القّم لا الآلهة ولا لا الطبيعة، بل الإنسان وحده فقط هو

الكلي على الإطلاق و والحقيقة)
ومقصدهم الأساسي من كل ذلك هو هدم الاين باسم النقل ومحو الإســـلام باسم الإبداع.
'هو شاعـر سوري لبناني واسمـه علي أحمد ستيد إسبر ، ولد في قريــة قصــابين
 على نقاليد التسمية العر بية منذ عام 1 § ام "تيمناً بأسطور
 (www.onefineart.com)「الأدب الْعربي المعاصر أعمـل مؤتمر روما ص أولى 97 أهـ

و هكذا يتم استغلال فكرة الحداثة للرفض مصـادر الاين والعقيدة الإسلامية لتتلائم مـ العقلية الحداثية الملحدة ، و التّي لا يمكن للمسلمين أن يتعايشوا معها إلا بالتخلي عن المصـادر المعرفية الإسلامية ، والإيمــان بالإبــداع و التحديث الأي يقره الفكر الحداثي.

7-1
ويقصد بالعقلانية كأساس من أسس الفكر الحداثي، احنكام الإنســــن إلــى العقل في كل ما يحيط به، وإعلاؤه على أي مصدر آخر مــن مصـــادر
 وتكريس المنهج العقلّي في دراسة اللتاريخ وقر اءة اللتراث) و إذا كان العقل في الإسلام يمتل قوة ربانية يسر ها الشه للإنسان ليميز بهـــ بين الخير و الششر والحق و الباطل، فالعقل في الفكر الحداثي (ملكة معرفية متعالية عن التّاريخ مفارقة له، فقد ارتبط ميلاد هذا العقل اللاضـج-بحسب زعمهم- بمنشأ الحداثة نفسها، أي بالتحول من العصور الوسـطـى إلــى الأزمنة الحديثة)

ولما كان الـعقل، من القصور بمكان بحيث لا يسعه معرفةّ كل الأكــور و اللجث في جميع الأشباء، كان الوحي الإلمهي هو الضـابط لهـــا العقــلن، و البوصلة التي تُحدد له الاتجاه الصحيح و المسار الذي ينبغي اللّوجه إليه، و هذا بخلاف المذاهب الوضعية وعلى رأسها الفكر الحداثي الأي يعطــي
' الحداثة الفكرية في الثّأنيف الفلسفي العربي المعاصر -محمد أركون-محمد الجابريهشام جعيط، تأليف/عبدالنرحمان اليعقوبي ص ا' المرجع سابق .


$$
\text { والنشر بيروت ط أولىى ^. . }+ \text { م، }
$$

## 

اللسلطة المطلقة و المرجعية الدائمة للعقل في معرفة الأمور وكافة الأشباء؛،
 الّعقلانية محل كافة المعابير الأخرى باعتبار ها معايير لا عقلانية) ' وبناء على هذا المبدأ عندهم فإنهم يضتعون أُحكام الشُريعة الإسـلامية فــي ميز ان الْعقل،فما و افق منها الـعقل بقرونه ويأخذون بـه وما خالفه يرفضونه ويتركونـه.

وبعد، فحسبنا هنا إنثارة سريعةٌ إلى أهم مبادئ الفكر الحـــــاثي ذكرناهـــا بإيجاز على سبيل المثالل وليس الحصر لتقريب المعنى حول مـهية الفكر الحداثي من خلى بعض مبادئه و أصوله.
' الْحداثة و الْهولوكوست تأليف/ زيجمونت باومان، نقله إلـى الأعربية/ حجاج أبو جبر ،


## اللمطب الثّاني: نشأة الفكر الحداثي وأسببا انتشاره:

من المعلوم أن الحداثة في أهم مقاصدها تعني الانحر اف عن الإيمان باله تعالّى وتوحيده إلى الشُرك والإلحاد، وهذا الانحر اف عن منهج الثه تعالىى ققيم في حياة اللناس بعد أن كانوا أمة واحــدة فبعــث الله إلـــيهم اللرســلـل والأنبياء ليرشدو هم إلى الطريق المستقيم ويردوهم عن كفرهم وضلالهم،
 ومنذرين)

وقد ظل هذا الانحر اف في أزمنة الناس يتمدد بصور شتى حتى وصــلـ إلى العصر الحديث، فامتز ج به الانحلال الخلقي و الشتات الفكري أكثـر من غيره من العصبور اللسابقة فأنتج ما يعرف اليوم بالفلسفة الحداثبة، اللتي تعددت آر اء الباحثين حول نشأتها
(فيرى بعض الباحثين أن و لادة الحداثةً في العصر الحــديث كـــن فـــي باريس عام • •ها ام. وما بعدها ، ويرى آخرون أن بداية الحداثة كان في اللسبعينيات من القرن التأسع عشر، ويرى فريق آخر أن اللسنوات العشــر الأولىى من القرن العشرين تمثل البدايات الحقيقية للفكر الحداثيّي، وقيل: إن فترة نشاط الفلسفة الحداثية هي الفترة الممتدة من عام • (9 ام إلثى بدايـــة
الحرب العالمية الأولى)「

بينما يرى الحداثّي أدونيس (أن اللذور الثقافية الأولى لاتصـــال العــرب بالغرب الأوروبي تاريخياً تمثلت في ظاهرتين: الأولى:الحضور الفرنسي

سورة اللبقرة:آية سا
「 الحداثة في منظور إيماني د/عدنان عني رضا النحوي ص.0-0-0 باختصار مرجع

## 

 وإنما أثز كذللك في طر از الحياة كلها، و الثانية: البعثات إلى الخارج بـــد

 الفرنسية، ونبلورت عنده أفكار جديدة عرضـها في بعض مؤلفاتـــه بعـــد
 Y O أهــ 0


وخلاصدة القول في ذلك: أن من الصـعوبة بمكان التحديد الدثيق للعام الذي نشأ فيه الفكر الحداثي، وكل مـا ذكر في هذا الشأن لا يعدو كونه اجتهــاداً يعرض البّحث هن خلاله الفترة اللتاربخية أو الحدث التّابخي الذي ربما يكون منطلقاً لنشأة الفكر الحداثي من وجهة نظره. ويمكن القول بأن الفكر الحداثي ڤد مر بمحطات متعددة بدأت من عصور قديمة، حتّى ظهر بصورتّه الحالية في العصر الحديث، و أصبح له دعاته الاذين أخذو ا من آلات العصر الحديث ووسائلأه مـا ساعدهم على ذيو عـــه و انتشار ه، هذا بالإضـافة إلىى عدة أسباب ساعدت في نشأة الفكر الحـــاثي و انتشار هومن أهمـها مـا يلي:-
' الثابت و المتحول- بحث في الاتباع والإبداع عند العرب- صدمة الحداثــة صO مرجع سابق.

## 1-ظلّم رجال الكنيسة وفسادهم في أوربـا:

لا شكك أن الحداثة تشكل انعكاساً للتيه الأي دخلته اوروبا بسبب سـيطرة الكنيسة وفسادها منذ العصور الوسطى حتى العصور الحديثة، ( فالحداذة قد قامت على أنقاض الإرث الكنسي، حنى إنها اقترنت في الأذهان بنبـــذ 'الاين كلية)

فالفساد بكل أنو اعه بالإضافة إلى التُعذيب الأي كانت تنتهجه الكنيسة ضد
 دينية في معرض الكر اهية للكنيسة ورجالها، مما جعل الناس ينتظـرون الخلاص من سلطة الكنيسة بأي وسيلةّ نتيجة مـا لاقو ه من قسوة وتعـــذيب واضطهاد.

فالقسوة في حد ذاتها هي حالة اجتماعية أكثر من كونها سمة من ســــات الشخصية وبالتاللي نلاحظ أن بعض الناس ربما يتصرفون بقسوة وكراهية شُديدة ضد الآخرين إذا ما وضـو ا في محيط ينز ع عــنهم ســلطة القــيم الأخلاقية ويضفي عندهم شر عية على التجرد من الإنسانبة، فكان أن كفر الإنسان الأوربي بكل الأديان في معترك كفره بالكنيسة ورجالثها. (فالحداثة في أوروبا قد نشأت في أجواء من الظلم والاضطراب، شــأنها في ذلك شأن بقية المذاهب الفلسفية والأدبية التّي كان ظهور ها ها في أوربــــا أُتبه بردود الفعل، ولم تكن أُبدأ تمتل حركة نمو طبيعي، وكان كل مذهب يحمل في ذاته بذور سقوطه ليقوم مكانه مذهب جديد آخــر يعارضـــهـ أو
'روح الُحداثة-المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسـلمية للأستاذ/طه عبدالرحمن صى 7


## 

يناقضد، فكانت هذه المذاهب الفلسفية والأدبية لا تمثل في حباة الإنســـان خطاً ناميأ دستمر أ كما تمثل دعوة الإيمان و التُوحيد)

إذن فسيطرة رجالل الكنيسة وفسادهم في أوروبا و انتنهاجهم للتعذيب ضــــ مخالفيهم نـاهيك عن نهب أمو ال الناس وثرو اتُهم تُحت مســـميات الـهــــات وصكوك الغغران و غير ها فد أنتج أرضـا خصبة لإنتأج وڤبول و انتشـــار الفكر الحداثي.

## r



 تهميش متعدد لكل مصـادر المـرفة، خاصـة فيما بتعلقّ بالوحي و الرســـالة في الإسلام، فبعد أن انهزم الغرب في حروبهم الصــليبية علــى الُعــالم الإسلاكمي بدأ يعيد حساباته ويخطط للغزو والاحتلا مرة أخرى، ولكــن بطريقة جديدة و اسستر اتيجية مختلفة عن الماضـي من خلال نشر الفلىـــفة اللحداثية بين الشتعوب الإسلامية لتقوم بدور اللتمهيد بل المبشر بالاستعمـر اللغربي اللذي يخرج الأمة الإسـلامية و المعربية من كبوتها وتخلفها إلى نور اللعلم و التككنولوجيا وحقوق الإنسان -بحسب زعمهم- ، حيث ( احتزفــت مؤسسـات اللهيمنة اللغزبية اللدينية و اللسياسبة، صـــناعة الصـــور المزيفــة للإسـلام و أمتّه وحضـارتّه ورموزه ومقدساتّه لتشحن شعوبها بكر اهيتّه، في خضـام صر اععها التاريخي الصليبي و الحديث لإعادة اختطاف الشرق مــن
’ الحداثة في منظور إيماني د/عدنان علي رضا النحوي ص آّ مرجع سابق،

اللتحرير الذي صنعته الفتوحات الإسلامية، ولتصــور لثــعوبها الغــزو والاستعمار في صورة اللرسالة النبيلة التي يقوم بها الرجل الأبيض لتمدين المسلمين المتخفلفن) ' ، فالغرب الأي خرج يسعى وراء الهيمنة والسيطرة على الشعوب المعربيةٌ والإسلامية لم يخرج بجيوشه فحسب، وإنما (تــــافع مع المستعمرين فيالقق من المنظرين أخذت على عاتقها إنتّاج شروط تأبيد الهيمنة عبر تكريس الاعتقاد بتفاهة النققافات المحلية و افتقادها لأية قيمــة من ناحية، و التأكيب على تنوق اللقافة الأوروبية وفاعليتهــا مــن جهـــة وأهليتها للاقْتداء و التأسي بها من جهة أخرى، ولقد كان ذلك هو اللتوطئة الللزمة لعملية إحلال ثقافي لم تزل تمضي إلى الآن) فسيطرة النز عة الاستّعمارية من الغزب تجاه الشعوب الإسلامية كانت وما زالت من أهم الأسباب التي دفعت اللغرب إلى دعم ونشر الفكر الحــــاثي لاى المسلمين.


 صـ ال ط النهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من سلسلة مجمع البحوث الإسبلامية
「 لعنة الحداثة بين الجنر ال و والباثا د/ عني مبروك ص صبا بالقاهرة: ط أولى 4 . . ${ }^{\text {الم. }}$
 بـلمسلمين:

عرف العصر الحديث بأنه عصر النكتولوجيا والتُطور فــــي المجــالات العلمية الحديثّة وقد كان لهذه النهضة الحديثّة في أوروبا الأثر الو اضح في



 العلوم و الفنون قـ ساهدت في التصور الذاتي لهذا العصر على أنه عصر حديث)

فالتطور الذي شهـته أوربا في الـجالات العلمية والصــناعات الحديئــة بالتز امن مع الضعف الأي لحق بالمسلمين في شتّى المجالات، فـد أدى إلى النهار البعض ببريق الحضارة الغربية حبأ فيها، أو التقلّليد والتُبية مــن اللجض الآلخر لما يحس به من انتكاسة وانهز امية نفسية تجعله ينقاد طوعا أو كر هاً في تقلليد الغالب ومحاكاته له في تقافتّه و ولسفتّه لجبر ما يحس به من ضعف الثخصبة أمامه.
(إعادة اللثفكير في الحداثة- نز عة مـا بعد الاستُعمار تأليف/جيرمندر بك بامبر ا، نرجمة/ إيتسام سيد علام، حنان محمد حافظ، ، مراجعة/ أمدم زيدان ص/ ابا ما مرجع سابق. $1,4 . \lambda$

## \& -سبطرة النخب الحداثية على وسائل الإعلام:

في ظل هذا النظام الحديث الذي تحكمه الذاعايات ووسائل الإعلام، فقد
شن الفكر الحداثّي حرباً شعواء ضد كل موروث وقَدم، ورو ج لفكره الحداثّي تحت شعار ات التجديد ومو اكبة التطور .

وفي ظل هذا النظام القائم على الصر اع بين المبادئ الأخلاقية وبين الأككار الحداثية فقد استطاع أرباب الفكر الحداثي أن يلبسو الباطل ثوب الحق، فجعلوا السلوك غبر الأخلاهي أكثر قبو لا في دنيا الناس، (حيث ظل الغرب يروج صورة أسطورة على أن العالم بدون معرفةّ حداثية هو عالم تحكمه شريعة الغاب أو قانون القوة)'

حتى اسنطاعت هذه الوسائل الإعلامية أن تلعب دور أ خطير اً في قلب الحقائق وتزييف الأمور، فنشروا اللتبرج والإباحية، ونادو اباختلاط

الرجال بالنساء وشجعو اعلى اللشذوذ و الفجور إلـى غير ذلك، تحت مسميات الحرية الشخصية، وتحرير المر أها، والمر أة العصرية و غيرها من شعارات الفكر الحداثي الخبيث

وكانت المؤسسات الإعلامية بأنو اععها لها أنز ها الفعال في سلوك الأفراد
وتوجهاتهم ، ولذا سعت اللنخب الحداثية إلى اللسيطرة على وسائل الإعلام لمحاولة الأثٔثير على أفكار اللناس وسلوكهم من خلالها، لما تحدثه في نفوسهم من سحر مستمر وتأثير لا يرد أو يقاوم، فهي عميقة التأثنّر في اللثعوب خاصـة عند عو ام الناس من ذو الفكر الضعيف والثقافة المحدودة
’ الحداثة و الهولوكوست نأليف/ ريجمونت باومان ص ا ـ ب مرجع سابق

يقول الدكتور /هحمد سبيلا مـا ملخصـه:
(إن تّاريخ الأمم هو تـاريخ النخب، فالمجنمعات لا تسير ها الجمـهير ، وذلك على الر غم من شيو ع المقولة المـاركسية المتحلقة بالجماهير ، فهذه تقاد و لا تُقود، فالنخب وخاصدة النخب المثقفية و السباسية هي التي نقود التخيبير، فعندما نكون هاتان النخبتان مقتنحتين بشكل جذري بالحداثةٌ و التحديث، فالمجنمـع بقاد ويقتاد عبر نخبه)

ولذا اهتم أصحاب الفكر الحداثي بوسائل الإعلام المتتو عة في نشر مذهبهم، حتى أُصبحت هذه المؤسسات الإعلامية ومـا تقوم بـه من دعابـات كاذبة وهضللة من أهم أسباب انتشار الفكر الحداثي. 0 - ا-لثورة

من المعلوم جلياً أن الثڭورة الفرنسية قد أحدثث انقلابأ جذرياً على سلطة الكنيسة في أوربا، هما جعل البعض بنظر إلى الثورة الفزنسبة باعتبار ها أساس نشأة الفكر الحداثي، من خلد ما أنتجتّه من أفكار وما أحدثّه من جديد.

يقول الدكتور / محمد الشبيخ "ما ملخصده":

دفاعاً عن العقلل وعن الحداثة د/ محمد سبيلا صه1 ط دار الطليعة للطباعة و الثشر بيروت ط أونى 910 ام، وأيضا مدارات الحداثة د/ محمد سبيلا صر ا بنصــرف ط


لقد ادعى الثو ار أُيام اللثورة الفرنسية أنهم أُرادو ا دولة وضعية قائمة على المسـاو اة، الثشأن فيها أن تلغغى كل الْفروق والاختلالفــات فـــي المو اهـــب، بالإضدافة إلى اللسلطات الموروثة هن اللنظام القديم'

ويقول أيضـاً: و الشأن أن يقول الشخص إن حربتي هعناها قدرتي على أن أحرر نفسي من كل أمر وأن أتخلى عن كل غاية، وأن أتجرد مــن كــلـ شـأن، فما من قانون بلزهني، ومـا هن مؤسسة تُحكمني، ومـــا مـــن مبـــدأ صـاغه الآخر إلا نبذته هذه الحرية المطلقةّ

وبالتالي وقع العالم اللغربي في تبه الفكر الحداثي بعد الظلــــــ و الاســـتبداد اللذي لحقّ به من ظلم الكنبسة في العصور الوســطـى، فكانـــت الثڭـورة الفرنسية بمثابة طوڤ النجاة ومهـت لكل الفلسفات البشرية و على رأســـــا الفكر الحداثي.
(فلسفة الحداثة في فكر هيغل د/ محمد الثيخ صس7 • ع مرجع سابق،
「 ${ }^{\text {r }}$

## 

## المطبب الثالث:ألبز أثنار الفكر الحداثي:

لا شكك أن الفكر الحداثّي بمبادئه وأصوله يعد خطر أ عظيماً علــى كيــان الا
 و المجتمعات، وفيما يلي أبرز الآثار السلبية للفكر الحداثي نذكر ها بإيجاز فيما يلي: 1-الالحـراف العقّي والأخلاقي:

إن الفكر الحداثي- كما ذكرنا آنفأ- يشن حرباً شرسة ضد كل الموروثات و المعتقدات لاسيما الإسلامية منها، لأنه يهذف إلى إبعاد المسلم عن دينــهـ و عقبدته، حتى يصبح الإنسان كالريشة في مهب الريـح تسبر ها الأهــو اء و الثشهوات حيث شاءت، وقد نتج عن ذلك مفاسد عظيمة أوجزها بعـض الباحثين بقوله:

لقد اشتـد كلف الإنسان في عهد النهضـة الأوروبية بتبرير الشهوات ونبـــذ
 اللثهوات من عقاللها، وتمرد على تقييد الحريــة فــي مجـــال الأخــلاق و الآداب، وفي ميادين العلم و الفن و الفلسفةٌ جميعاً، وأعلى صوت اللعــلـل على صوت الوحي، وبهذا كله اتسعت دائرة الخلاف بين فلسفة الماضـــــي في الُعصر 'الوسبط و إباحة عصر اللنهضة' مما أسفر عن العديد من المشكلات الاجتماعية والأخلاقيــة الخطيـرة، كالتفكك الأسري والخيانات الزوجية، وانتثــــر الثنــذوذ وغيـره مــن
' قصة النزاع بين النين والفلسفة د/ توفيق الطويل صى مطبعة الاعتماد الناثر مكثبة
الآداب بدون تاريح.

النسلوكيات المنحرفة، كما نادو بالحرية المطلقة للمر أة، وبالمساو اة التامة بينها وبين الرجل في كل شبئ.

ومن أفوالل الحداثثين في ذلك: إن المر أة ليست كائناً ناقصـاً، و على هـــا يجب أن تتمتع باسنقلاليتها وحريتها، فلا ارتقاء إلا إذا تحققت المســـو اة اللتّامة بين الرجل و المر أة اهــــ فالفكر الُحداثي إذن كان من أخطــر آثـــر هتــــك الانححر افـــات العقديــة و اللسلوكية، ومـا يعقبها من مشكلات اجنماعية نظر أُ لاربّباط الفكر بالسلوك إيجابَاً وسلباً.

## بَ-نشر القوانتين اللوضعية بدبلاً عن الثربعة الإسلامبة:

لقد عمد أصحاب الفكر الحداثي إلى التــرويج لفكــرة ععـدم صـــلاحية المعتقدات و الثشر ائع الْموروثةٌ في و اقع الُحياة المعاصرة، ثلك الحياة التي اعتمدت فقط كل جديد وحديث في الأفكار و المـعنقّقات ونبـــذ كــل قَـــيم وموروث، ولم يعترفو ا بأبي دين إلا بـاعتباره شعائر وطقوساً فقط تـــؤدى في الكنائس أو دور العبادات المخنلفة، بعيداً عن النتطبيق في و اقع الحيـــاة ومعزو لا عن القو انين التي تُحكم سلوك الناس ،فنعّلت أصو ات الحداثيين الذين بيادون بسن القو انين الوضعية و جعلها بديلاً عن الشُريعة الإسـلامبة التّي لا تصلح لدنبا الناس في العصور الحديثة بحسب زعمهم المريض. وقد أدى القول بذللك إللى جعل المجنـع هو المعيار الأخلوقي الوحيد الذي يعرفه القانون ويعتزف به، كمـا أدى إلىى رفــض الثـــريعة الإســـلامية
' الثابت و المتحول- بحث في الاتباع والإبداع عند العرب صدمة الحداثــة، نــألّيف|

$$
\text { أدونيس صرّ } 7 \text { مرجع سـابق. }
$$

## 

واستبدالها بالقو انين الوضعية، التي أدت إلى اللتفكــك الأســري وفنـــاد المجتمعات، حتى أصبحت العلاقات الشاذة والمحرمة أمرُ مباحاً ومشرو عاً يحميه القانون في المجنمعات الأوربية تحت مسمى الحرية الثخصية، كا أبان ذلك الاكتور / محمد البهي -رحمه اله بقوله-: لقد شاعت المعاشرة الجنسية قبل الزو اج بين الشباب و الشابات منذ ســن مبكرة في مرحلة المر اهعة بما يعرف بالتجربة الجنســية قبــل الــزو اج، وأصبح هذا عرفاً في المجنمعات الصناعية في روسيا وأوروبا وأمريكــا و غيزها، إلى درجة أن أصبح فيها حمل البنات غير المتزوجات في البلاد الأوروبية ومتوسط السن للأمهات غبر المتزوجات هو السادسة عشر من

$$
\text { العمر } 1 \text { هـــ }
$$

وكل هذا بسبب هذه الأفكار الحداثية التي تذعو إلى تتحية تطبيق الشريعة
الإسلامية عن حياة الناس واستبدالها بالقو انين الوضعية.

## r-الاضضطر ابات النفسبية وفقالن الأمن الروحي والاجتماعي:

من المعلوم جلياً أن الإيمان بالله تعلالى يورث صـاحبه قوة معنوية تمنــــع عنه الخوف والاضطر اب، كما قال سبحانه: (إل الأين قالو ا ربنا الهُ شُـــ استقاموا تتتزل عليهم الملائكة ألا تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنة التي كنتم نو عدون) 「.
' الفكر الإسلامي والمجنمع المعاصر، مشكلات الأسرة و النكافل, د/محمد الثهي صبY Y Y الناشنر مكتبة و هبة ط ثالثة Y • \& اهــ r

يقول الدكتور/هحمد عبدالله الثرقاوي: إن شعور المؤمن بأن بد الله معه، وأن عـابته تسبر بجانبه،، و أنه ملحوظ بعينه التي لا تنام، يطرد عنه شبح الوحدة المخيف، ويزيـح عــن نفســـه كابوسها المز عج اللر هيب ا هـــ

لقد أدى انتشار هذا الفكر الحداثي في المجتمعات الأوروبية التي انطلــو منها ثخ وجد قبو لا في المجنمعات الُعربية والإسلخمية التي ارتحل إلبها إلى خو اء روحي نتج عنه الكثير من ظو اهر القلق والاضـــطر ابات النفســية والاجنماعية، وذلك من خلال: صدمات نفسية عنيفة أحدثت مظاهر شتى
 كله الظلم الممتذ، والجشـع الو اسـع، و الـعدو ان المنتشر، و الاستغلىل الطاغي في الاقتصـاد و اللسباسة و المبادئ، حتى أصبحت كل هذه الاضطر ابات من

 انتشرت الأفكار الوضعية و النظريات الفلسفية الكثيرة التي تتفق جميعهــ في اللغايات و الأهداف الإلحادية، -ويخشى أن ينتقل إلى المجنمعات الـعربية و الإسلامية- حتى أصبح الإنسان عبداً لهو اه تسيره الأهو اء و الشــــهوات، فحدث بذلك اللتيه الفكري و الخو اء اللروحي.




## 

## \&-التعلق بالانبـا والالفصال عز الآخرة:

لما كان الفكر الحداثي لا يؤمن بأي أفكار لا تخضع لبرهان العقل وتجربة الحس فقد أنكر أو تتاسى الغيبيات، مما جعل الناس يرتمون في زخارف المشاهدات و إيثار الاننيا على الآخرة بسبب جهلهم وفساد عقولهم.

يقول الإمام ابن القيم- رحمه الله- "مـا ملخصـه" :
أما إيثار الانيا عن الآخرة فهو إما فساد في الإيمان وإما فساد في العقــل وما أكثر ما يكون منهـا، ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليــه وســـلم وراء ظهزه هو وأصحابه، وطرحوها ولم يألفوها، وهجرو ها ولم يميالــوا إليها، و عدو ها سجناً لا جنة فز هدوا فيها حقيقة الز هد، ولو أر ادو ها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا فيها إلى كل مرغوب، فآثروا بها، ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، و علموا أنها معبر وممر لا دار مقــام ومســـتقر، ، و أنها سحابة صيف تتقشع عن قلّلن، وخبال طيف ما اشتم الزلزيارة حتــى أذن بالرحيل ا هـــ

والواضحح أنه بالرغم من احتفاء الفكر الحداثي بشعارات خداعة كالمساواة بين البشر ومبادئ المو اطنة وحقوق الإنســـان وغير هـــا، إلا أن مبــادئ الأخلاق و أصول العقبدة قد تغيرت مـع انتشـار الحداثة، حتى انتزعت من الإنسـان إنسانيته وجعلته عبداً لهو اه، ونصبتّه إلهأً زائفاً للكون، وجعلــت نظرته دنيوية لا تتّحذاها، حيث:

الفو ائد لإمام/محمد بن أبي بكر أيوب أبي عبدالش بن القـيم صـ • ا الناثـــر دار


تجلت مساعي الحداثثيين في اعنماد أمور ثلاثِّة و هي: أو لأ:مبدأ اللتوجه إلىى الإنسان بعيدأ عن الإلمه، ثانياً:مبدأ النتوسل بالعقل باعتباره هــو اللســلطان الأخلي الذي يملكه الإنسان لإصدار أحكامه على جميع الأشياء بعيداً عن الوحي، ثالثأ:مبدأ الانفصـل عن الآخرة و التُعلق فقــط بـلـــدنبا ا هــــــــ، وبفضل هذا المبدأ الأخير تم اللتصدي للوصـاية اللسياسية للكنيسة.

أُما اللنظرة الإسلامية فهي ثّوم على ألا يسرف الإنسان في المـاديــة و لا يقلل من اللروحية ولكنه يجمـع بينهما، فيجعل جو هر الحضــــارة روحيــاً ومظهر ها مادياً، و هذا المبدأ هو مـا أُرست قو ائمه تـعاليم القـــر آن، فهـــي تعاليم روحية في أُسـاسـها تتادي بأكرم الأخلاو و أحسن المشلى، وفي نفـس اللوقت تسلم برفاهية العيش في هذه الحياة اللدنياr

فالفكر الحداثي بصدد إنكاره للغيبيات أدى بالنذس إلــى التُعلــق بالـــدنبا ونسبان الآخرة بـلا رادع من خلّق أو زاجر من دين. وبعد، فإذا كانت هذه أهم الآثلر اللسلبية للفكر الحداثي، أرى لز امـاً علي أن أفصتح عن مو فف الفكر الإسلامي منه كسبيل للوقابة من الوقوع في شباك الحداثة و الحداثثين، الأمر اللذي يستوجب بداية بيان مو قفهم من المصـــادر الإسلامية، ثم الوقوف على أبرز الجو انب الوقائية من هذا الفكر الخبيث.

فأٔول وبـالله اللثو فيق . . . .

راجـع كتاب: روح الحداثة-المدخل إلى تأنسيس الحداثة الإسلامية/ طه عبدالرحمن
صـ ا • ا مرجع سابق، ،

「 ${ }^{\text {ا }}$ المصرية التعامة للكتاب 9 191م.

## 

## المبحث الثّاني

## موقف الفكر الحداثي من القر آن الكريم وسبل التحصين الثقّافي منه

لقد عمد أصحاب الفكر الحداثي إلى إعادة در الســة الأصــول الإســـلامية باعتبار ها أمور اً معرفية قديمة قابلة للاتعديل و التْغيير بعد نــز ع القداســـة - منها

وعلى رأس هذه الأصول الإسلامية التي حاول الحداثيون الليل منها ونزع
قدسيتها "ألقر آن الكريم"، ولذا كان لا بد من تسليط الضـــو ء بشــيـئ مــن اللتفصبل على موقف الفكر الحداثي من القر آن الكريم وكيفية التحصــين النقافي مذه•

ولذا سينتظ الحديث في هذا المبحث حول مطلبين هما: اللمطلب الأول: موقف الفكر الحداثي من القر آن الكريم. اللدطب الثاني: التحصين اللقافي من موڤف الفكر الحداثّي مــن القــر آن الكريم.

لقد أدرك أصحاب الفكر الحداثي أن أكبر عائق أمـــام اننتـــــر الحدانـــة
الغخربية في البـلاد الإسلامية يكمن في القرأن الكريم، لذا عمدو بكل مـــا
اسنطاعو ا من ڤوة إلىى نز ع قَسيتّه للوصول إلى تفكيك و هـــدم النظريـــة
المعرفية في الإسدلام بمعاول الحضـارة اللغربية المـعاصـــرة، وذلـــك بــــد
التزرويج لفكرة ظنية ثبوت القر آن الكريم وحيً إلهياً ومن ثم إثبات بشريته.
ويمكن توضيح موثف الفكر الحداثي من الثرآن الكريم بإيجاز من خلو
مـا يلي:
1-إنكار الوحي الإلهي وادعاء بشريـة القر آن (لكريّ:
فالحداثيون ينز عون عن القر آن الكريم صفة القةأسة ويرفضون اعتبـــاره وحبًا إلمهيًا من الله تعاللى ويدعون بشريته •

فتّرة ينسبون القر آن إلىى النبي صلىى الله عليه وسلم وأنه تجربه بشرية، ومن أقو الُهم في هذا: إن القزانْ ليس وحباً عن الله، ولكنــه وحــي عــن الإنسان، لأنه يعبر عن تجربـة محمد البشرية' وتأرة أخرى ينكرون اللوحي من الأسـاس جملة وتفصيلا، ومن أقو الّهم في هذا مـا قالله الحداثي حسن حنفي في مقالة له تُصت عنو ان "اللوحي و اللو اقـــع در اسـة في أسباب النزول": أمـا الوحي بالنسبة إلي، فإنني آخذه على سبيل الافتر اض، أنا في رأيي أن الوحي هو افنتر اض في البحث العلمي
' انظر : الإسلام و الحداثة د/عبدالمجيد الثشرفي ص9 9 ط الــــدار الثونســية ط ثانيــة
1991م.


## 

وتارة أخرى يأولون الوحي إلى معنى اللعبقربة و المو هبة، حيــث: يــرى اللحداني أن مفهوم الوحي المتداول و الموروث عن النصور الايني النتلّيدي لم يعد من الممكن قبوله، وينبغي أن نستبذل بـه مفهوماً تأويلباً بستســـغـه الـعقل، ويقضي هذا التأويل المـقول للوحي حمله على هعنى المو هبة التي يختصن بها الإنسـان نبياً كن أو عبقرياً'

فهم بذلك ينمردون على عقيدة الإسـلام الحنيف التتي يعتبرونهـــا العـــائقو الأكبر أمـام نهضـة الشتعوب وتُجديد فكرها -على حسب زعمهم-. Y Y

فالحداثيون و هم بصدد رفضهـم للقر آن الكريم وحيًا إلههياً وادعاء بشــريته بز عمون أيضـاً أنه يمثل ثقافة قديمة بائدة وباللتالني فهو لا يصلح أن يكون مصدر اً للمعرفة في الْعصر الحديث

فالقر آن الكريم في الفكر الحداثي حادث مخلوق، الرتبط إيجـــاده و إنز الــــه بحاجة البشر وتحقيقاً لمصلحتهم، وإن الفول بقدم القر آن و أزلية الـــوحي يجمد النصوص الدينية، بينما معنى حدوث الققر آن وتأريخية الوحي هــو

الذي يعيد للنصوص حيويتهاr

مرجع سـابق .
「 قضـايا وشهادات/ نصر حامد أبو زيد، كتاب ثقافي دوري يقوم على هيئة تحريـرـره
 للار اسسات والنشر قبرص ط أولى . 99 1م، وأيضـا: مفهوم النصر د/ نصر حامد أبــو


## مجلة قطاع أصول الذين العدکالخامسنل عشر.

وقال بعضهم أيضأ: ( لا تقل لنا إن القر آن الذي قدم نمـاذج في عصــره مستوحاه من و اقع عصره يجوز القياس عليها اليوم، فهذه إحدى المعطيات الجائرة لأن العصر الجديد بعد ألف وأربعمائة سنة أو أكثر قد أنتج نماذي ووقائع ومشاكل أخرى كبيرة متشُبة لم يكن لها وجود أو شبه وجود فيما سبق)

وبالتالّي فهم يعددون إلىى تحريف آيات القرآن الكريم لتّتو افقق مع مذهبهم الحداثي. r-التثثككك في نصوص القرآن الكريم وفتح المجال للتأويلات الثباطبـة فيهـ: فما دام الحداثيون قد أنكروا اللوحي الإلهي و ادعو ا بشرية القرآن الكــريم
 نصوصه وآياته، حيث : أنزلو اعليه آلية التشكيك، زاعمين أن الرغبة في كثف المجهول و الاطلاع على خفايا النص القر آني تدعو هم إلى الابتـــــــاء بالثكك بحجة أنه المنهج الموصل إلى الاكتشاف، وبالثاللي ينبغي تششـين العقل الحداثي الإسلاممي، ومعيار حصول هذا التجديد هو أن تكون القراءة المبدعة للقر آن قادرة على توريث الطاقة الإبداعية في هذا العصر كـــا


كسا فتحو ا المجال واسععاً أكمام كل إنسان في أن يفسر نصوص القر آن كما يشاء و على حسب عقله و هو اه، حيث زعم الحداثيون أن للنص القر آنـــي
' الإنسلام والحداثة د/عبدالمجيد الشرفي صYqY بتصرف يسير مرجع سابق.
 19r، بتصنرف يسير مرجع سابق.

## 

معاني كثيرة ومتتوعة، وأن النص الواحد من نصوص القر آن يحمل أكثر
 يفسر نصوص القر آن بحسب عقله وفكره ومذهبه يقول الحداثي/عبالمجيد الشرفي* ؛

إن الأحكام الواردة في القر آن ليست ملزمة في جميع الظروف، وإنما هي أحكام نزلت لحل مشكلات معينة زمن الالبوة، وينّعين على المسلم معرفة

 $r$

وفي هذا الكلام خلط شديد يسعى الحداثيون من خلاله إلباس الباطل ثوب الحق بهـف زعزعة المسلمين وتشكيكهم في أصل عقيدتهم ودينهم و هــو القر آن الكريم.

## ع-الادعاء بعلم أفضلّة القَر آن علي غِره من الكتب الأخرى:

حيث يقرر الحدالثيون عدم أفضلية القرآن الكريم على غيره مــن الكتـب الأخرى

 عام qAY ام، ويعد أُحد أبرز الباحثين والمفكرين الثونسيين في دراسة الفكر الإندلامي وعلاقته بالحداثة. ( راجع موقع: wiki-httpsllar.m.wikipedia.org )


كالتور اة والإنجيل، وأنه : لا سبيل إلىى ادعاء أفضلية القرآن على هذين الكتابين في أي جانب من الجو انب حتى فيما يتعلق بالحفظ من التّبديل، إذا التبديل الذي دخل على اللّور اة والإنجيل بيكن بحسب زعمهم دخوله على القرآن أيضاً'

وقد وجد الحداثيون ضالتّهم المنشودة في هذا الالدعاء حتى سار عو ا إلــى ممارسة النقف الهدام لآيات القر آن الكريم مدعين نسبية نصوصده وأحكامه بعيداً عن امتلاكه للحقبقة المطلقة، وأنه يتساوى مـع كتب الأنبياء السابقين بدون أي أفضلية عليها ومن أقو الهم في هذا: إن كل الخطابات تتّــــاوى
 للحقبقة، لأنه حين يفعل ذلك يحكم على نفسه بأنه خطاب زائف ا هــــ و هذا ادعاء واضـح من الحداثيين بعدم أفضلية القر آن على غيره من الكتب الأخرى.

## ع ـر فض الآبات التي لا بِّر ها العقل:

لقد نتج من و اقع صر اع الفكر الحداثي مـ القر آن إلى تُقرير سلطة العقلى و هيمنتها على نصوص القرآن الكريم وآياته، ومن أقو الهـم في هـــــا

' روح الُداثة/ طه عبدالرحمن صّثه ا مرجع سابق.


$$
\text { رابعة }{ }^{\text {• . }} \text {.م. }
$$

بين الإنسان والإنسان، بل على العكس يفرق بينهـا، أما الذي يوحد بينهـا فهو الُعقل، وبالتاللي فلا بد من إز الة الداين من المجتمـع و إقامة العقلل ' وبالتّللي فإن المعيار و الضـابط لقبول بعض الآيات ورفض البعض الآخر بأنتي من منطلق قربها من العقل أو بعدها عنه، فما و افق الـعقل أقروه وهـا لم يقبله لم يقبلوه، ولذا أنكرو ا اللسحر و الجن و غير ها من الغيبيات التـــي ذكرها القر آن الكريم، ومن أقو اللهم في ذللك: إن اللسحر و الحســـد والجــن و الثشياطين و غبر ها، مـا هي إلا هفردات في بنية ذهنية تـــرتبط بمرحلـــة مدودة من نطور الوعي الإنسـاني

فكل مـا جاء به القر آن الكريم من قضـابا أو أخبار لا يقدر العقلك أن يبرهن عليها يجب رفضـها وتُجاوز ها أو تأويلها على الأقلّ بما يتو افق مـع فلسفة الفكر الحداثي. و هكذا نـلاحظ أن الفكر الحداثي قد انخذ صوراً وأشكالًا منعددة في موقفه القز آن الكريم سو اء أكان بادعاء بشريتّه أو النشكيك فــي نصوصـــه أو رفض الآيات النتي لا يستسبغهها العقلل أو مـ شابه ذلك.
' الثڤبت و المتحول/ أدونيس صن • 9 مرجع سابق.

رابعة ץ + . Frم.

اللمطلب الثاني: أبرز جوانب التحصين الثقافي من موقف الثفكر الحداثي من القر آن الكريم:
من المعلوم جلياً أن القر آن الكريم هو كلام الهه الخاللا الذي لا يتأتي منـــهـ باطل ولا يأتيه باطل، قال تعالىى: (و إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل مـن بين بيده ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)

هذا وقد هيأ الله تعالىى له من وسائلّل الُحفظ ما لم تتَهيأ لأي كتاب آخــر، فيكفيه أن الشه سبحانه هو اللي تولى حفظه بقدرتّه، ثال تعالىى: ( إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون)'.

وإن العداء الواضتح من أعداء الإسلام عامة وأصحاب الفكــر الحـــاثي خاصـة للقر آن الكريم قد بلغ مداه خاصـة في هذا العصر الحاضر، الأمــر اللذي يحتم على أبناء الأمة الإسلامية من العلماء و الاععاة والمفكــرين ألم يقوموا بواجبهم تجاه الالفاع عن هذا المصدر الأول للإسلام، من خــلا منهج نقافي وقائي نتجسد من خلاله رؤية ثقافية تُحصن الثشباب المسلم من مخاطر الفكر الحداثي ضد القر آن الكريم.

وتتمتل أهم جو انب اللْحصين الثقافي ضد الفكر الحدالثي وموقفه من القر آن الكريم بايجاز فيما يلي:-

[^0]
## 

## 1-إدر آلك وفهج ربـانـية القر آن الكريم وحفظ الله تعالىى لـه:

إن إدر الك حقيقة ربانية القرآن الكريم وحفظ اله له من عبــث اللحــابثين وزيف المبطلبن تشكل محور أ مهماَ من أهم محاور التحصين النقافي للأمة الإسلامية من مخاطر الفكر الحداثي ضد القر آن الكريم.

فاليقين الكامل في قلب كل إنسان مسلم بأن هذا القر آن الكريم قد أنزله اله سبحانه وأنه محفوظ بحفظ الها تُعالى من أي تبديل أو تغيير أو زيـــادة أو نقصـان يبطل دعاوى أصحاب الفكر الحداثي ضد القرآن الكــريم النــــي
 المعاصر وما إلى ذلك

يقول الإمام الفخر الزرازي في معرض تفسبره لقوله تعالىى: ( إنـــا نحــن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون) ' مـ ملخصه:
(حفظه أي جعله معجز اً مباينأ لكلام البشر فحجز الخلّق عن الزيادة فيـهـ
 فيظهر لكل العقلاء أن هذا ليس من القر آن، فصـار كونه معجز اً كإحاطـــــة اللسور بالمدينةٌ لأنه يحصنها ويحفظها، وقال آخرون: إنه تـعــلى صــانه وحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته، وقالل آخرون: أعجز
 ويشهرونه فيما بين الخلّق إلى آخر بقايا النككليف، وقـــال آخرون:المـــراد بالحفظ هو أن أحدأ لو حاول تخييره بحرف أو نقطة لقلل له أهل الانيا هذا كذب وتغيير لكلام الله تعالىى، حنى إن الشيخ المهيب لو انفق له لحــن أو

هفوة في حرف من كتّاب الهَ تعالى لقال له كل الصبيان أخطـــأت أيهــ الشيخخ وصو ابه كذا وكذا، فهذا هو المراد من قوله" وإنا لــــه لـــــافظون"،
 هذا التحريف لكل الكتب اللسابقة قبله ومع أن دو اعي الملحــدة واليهــود واللصـارى متوفرة على إبطاله وإفساده لمن أعظم الالاثل على إعجازه)'. و المنتأمل في شو اهد التاريخ يجد أن الكثيّر من الفتن قد تقلبت على كتـابـ
 إلهية قد صانته عن التحريف و التُبديل.

فحفظ الله تعاللى للقر آن الكريم حقيقة لا يمار ي فيها إلا جهول أو كــذوب، وقد تمثل هذا الحفظ في أمور ثلالة رئيسة وهي:

 للالنكر فهل من مدكر) ب-حفظه مكتوبأ: حبث اهثم الصحابة بعد رسول الشه صلى الشع عليه وسلم بجمع القر آن الكريم وتدوينه في مصحف واحد

 ' مفاتيّح الغيب المسمى بالثتفسير الكبير للإمام/أب عبدانه محمد بن عمر بن الحسن بن



## 

هصدقاً للكتب المنقدمة المنضمنة ذكره ومدحه، "و مـهيمناً عليه" قال سفيان الثوري عن ابن عباس أي مؤتمنا عليه، و عن ابن عباس أيضـاً: المهــيمن الأمين، فالقر آن أمين على كل كتاب ڤبله)

وبالتّللي فإن إدر اك وفهم ربانية القرآن الكريم وحفظه من التّبديل و التّغيير تشكل محور اً أساسياً من أهم محاور التحصبن النقافي من مخاطر الفكــر الحداثٌي وموڤفه من القر آن الكريم.

## rr

لقد تُعرض كثير من علماء الإسدلام لشرح وبيان حقيقة الإعجاز اللياني في القز آن الكريم و المعاني التتي احتو اها و التي تذل على استحالة صدور متل ذللك عن المخلوقين، (فها القر آن الكريم معجز بالمعنى اللذي يفهم من لفظ الإعجاز على إطلاڤه، فهو معجز في تاريخه دون سـائر الكتب، ومعجــز في أئزه الإنساني، ومعجز في حقائفه، و هذه وجوه عاكة لا تَخالف الفطرة الإنسانية في شيئ، فهي بـاقية مـا بقبت)

فالقرآن الكريم ومـا حو اه من أسر ار هذا التفرد في أسلوبـه وبيانـــهـ ونظـــم نصوصده وآياته قد شكل الكثير و الكثير من جو انب بيانه و إعجازه

تفسير القر آن العظيم لنإمام/ أبي الفذاء إسماعبل بن عمر بن كثير القزشي/ تحقيق/
 .- 1 ミ19「 إعجاز القز آن والبلاغة النبوية/مصطفى صـادق الر افحي صعڭ1 ا، 100 بنصـرف


يقول الاكتور /محمد عبداله دراز:

 علومه، أو من ناحية الأثر الألي أحدثه في الـعالم و غبر به وجه التــاريخ، أو من تلك النواحي مجتمعة، هل يجد فيه إلا قوة شاذة تغلب كل مغالـــب
 الأجيال والأحقاب ولا ينقضي ما فيه من عجائب، بل قد تنقضـــي الـــدنبا كلها ولما يحيط اللناس بكل ما فيه) '

فألفاظ القر آن الكريم تحمل أساليب بلاغية متعددة ومعاني بيانيةّ متغــايرة تحار فيها العقول وتذهل فيها الخواطر ونكل فيها القر ائح، (فالقر آن الكريم قد تمبز عن كل ما عداه من كلام آخر بأسلوب فريد بلغ الغاية في جزالتّه وبلاغتّ، ولو جئنا بأبلغ عبارة نطق بها العرب ووضعناها بجانب عبارة

 عبارة القر آن في هذا الباب، قوله نتعالم: "ولكم في القصـاص حباة يا أولي
 البلاغي وبينوا بما لا يقبل الثثك أن عبارة القرآن الكريم فـــوق العبـــرة المأثؤورة عن العرب بمر اتب كثيرة)"، و هذا ما جعل فصحاء العرب قديما
 Vو
${ }^{\text {ا }}$ 1\&.7

## 

يعترفون للقر آن الكريم بتفوقه البلاغي و البياني، فهذا هو الوليب بن المغيرة
 المشهورة：（و الشه لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنـس و لا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، و إن أعلاه لمثنـــر
 يقول：（قَل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتو بمتل هــذا القــرآن لا يأتون بمتله ولو كان بعضهم لبعض ظهير＇）＇
 إن القر آن الكريم هو آيات الله المقروءة و الككون هو آيات الله المنظــورة، و لا شكك أن المؤمن عندما يقر أ عن أي اكتثــاف علمي جديد أكده العلمــاء و أثبتّوه بالالثليل القاطع فإنه يشعر بالر احة اللنفسية و الطمأنبينة القلبية علـــى نحو مـا حكاه القر آن الكريم على لسان سيدنا إبر اهيم عليه اللسلام في فوله：

 لمعرفة اله تعالىى، لآنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالّى عن طريق التَأمــلـ

راجع في هذا：دلاتل النبوة ومعرفة أحوال صـاحب الشُريعة، للإمام／أبي بكر أحمد
 الريان للتزاث ودار الكتب العلمية بيروت لبنان－مطابع الأهر ام النّجارية بانقــاهرة ط




$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

في ذاته -هإن الوسائل إلىى ذلك معدومة-ه، ولذا كان الطريق إلى معرفــة الله مرتبط بالتأمل في مخلوقاته سبحانه، وصدق النبي صـلـى اله عليـهـ

وسلم إذا يقول: (تفكرو ا في آلاء الله ومخلو فاته ولا نتفكرو ا في الله)'
يقول الثشيخ/ محمد الغرالي- رحمه اله - :
(لا سبيل إلى معرفة الشه عن طريق التأمل في ذاته، فإن الوسائل إلى ذلك
 طريق التفكير السليم في الحياة والأحياء واستخلاص المعـــرف القيمــة الخارجة في الأرض و اللازلة من السماء، يمكنـا أن ندرك طرفــأ مــن عظمة الخالقق الأعلى وما ينبغي أن يوصف به من كمال)
 ملاحظة التو افق التام بين مكتشفات العلم وبين آيات القرآن الكــريم، لأن مصدر الاثنين واحد وهو الله تُبارك وتُعلّى، (ويزيد مــن إعجـــاز هــــا الكتّاب الكريم أنه فيما عرضده من حقائق فقد عرضهـا بأسلوب يلائم كــلـ عصر، فكان يلائم عصر نزول آياتّه، وظل يلائم كل عصر تلاه، ثم هو اليوم يلائم العصر الحديث بمنجز اته اللعمية اللرائعة، وسيظل بلائم العلــــِّ
' أخرجه الطبر اني في الأوسط بهذا اللفظ بسنده عن ابن عمـر - المعجــ الأووبــط
 تحقيق/ طارق بن عوض الش بن محمد، عبدالمحسن بن إير اهيم الحسيني، بـــاب مـــن

 السعادة ط ثانية . برأهـ أهـ ا971م.

في تطوره والحياة في نقدمها حتى برث الله الأرض ومن عليها)'، فيزداد الإنسان المؤمن إيماناً بهذا القرآن الكريم الذي أنزلـه الله سبحانهه، بدلالـــة

(ولما كان القر آن الكريم إنمـا أنزل لهـايهة الناس فقد اقتضت الحكمة الإلمية في آباته العلمية أن بنزل بأسلُوب لا بصدم البديهي المسلم بـه عند اللنـــس فيكذبو ه، و لا ينافي الحقيقة الكونية فيكون ذلك داعياً إلى تكذيبه أيضـــأ إذا يسر الله سبل الكشف عنها لأولـي العلم في مسنقبل العصور ، و هـــا مــن أعجب عجائب القز آن التي لا تتقضي ومن أدل الدلائل على أن القــر آن حقاً من عند الشّ)

ولنضرب لذلك مثالاً واحداً ألا و هو : حقيقة دورابن الأرض حول محور ها ودور انها حول الثشمس ، فالقر أن الكريم له أسلوبه الحكيم في دلالته على ما يريد أن ينبه عليه من أسرار الكون ومكتشفاته، ومن هـــذه اللجو انـــب العلمية التي أشار إليها القر آن الكريم حركة الارض ودور انهها يقول الدكتور / محمد احمد الغمر اوي مـ ملخصـه: ( إن هذه الحقيقة العلمية لحركة الأرض قد ذكر ها القر آن الكــريم عــن طريق الإشازة لا صريح العبارة مر اعاة لمقنضنى الحال في خفائها وعدم إحساس الْناس بها ، فقد لبث اللناس عامتّهم وخاصنتهم قروناً بـــــد نــزوول
' الإنـلام والكون د/عبدالغني عبود صVV، \A ط دار الفكر العربي ط أولىى مــايو . 19 VV「 「إِسلام في عصر النعل للإستاذ الإكتور / محمد أحمد الغمر اوي صYYY الناشر دار الكتب الحديثة.

القر آن و هم يعتقوون أن الأرض ثابـّة لا حر الك بها ، إذ لــيس لـــلَّرض حركة في الظاهر كحركة الشمس النسبية من المشرق إلى المغرب ، فلو كان القر آن صارحهم بحركة الأرض و هم يحسبونها ساكنة لكنبوه وحيل بينهم وبين هدايتّه ، فكان من الحكمة البالغة ومن الإعجاز البلاغي فـــي الأسلوب أن ينبه الناس في كتّاب اللّه إلىى آياته سبحانه في حركة الأرض حول محورها وفي حركتها حول الشمس بمختلف الإشار ات إلى نتائج كل من الحركتين مناً عليهم بها وحثاً على إكتتاه أسبابهـا ، ومن أهم مظـــاهر المن والحث (القسم) ، فقد أقسم سبحانه بـخلوقاته حين غفل الذاس عــن آياته فيها ، كما أنه سبحانه لم يجرد القسم من إثشارة تدل على طبيعة السر اللذي أودع في المقسم به ،فقد وصف الليل عند القسم به بالإدبار تارة في قوله تعاللى: "و الليل إذ أدبر"' ، وبالإقبال والإدبار تارة أخرى في قولـــه: "و الليل إذا عسعس" "، أي أُقبل ظلامه أو أدبر ، وكلها أوصاف تفيد الحركة و هي كناية عجيبة عن حركة الأرض ، وأيضا إذا تجاوزنا القسم وإشار اته واستزدنا من الدلالة على الحركة اليومية للأرض في القرآن لوجدنا ذلك واضحاً في آيات كثيرة ، ومن ذاللك قوله تعالثى : "يخشي الليـلـل النهــــر
 كي يغشاه ،و هذا ناتج من دورة الأرض اليومية حول نفســـها أو حــول
 تدرك القمر و لا الليل سابق النهار وكل في فلكك يسبحون" "، فاللبل و الثهار

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة المدثر : آية بّ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 سورة الأعراف :آية ؛ ؛ } \\
& \text { ؛ سورة يس :آية . ؛ }
\end{aligned}
$$

يسبحان في فلك جو ها الذي يدور بدور انـها مرة حــول محور هــــا امـــام الثنمس كل بوم ('

وأمـأ الإشـارة القر آنبة على أن للأرض حركة سنوية حول الشمس ( ففي القر آن الكريم دلالتان على الأقل على ذلك أحدهما : عن طريق الإشــــرة اللى الأثر في اللبل و النـهاز من حيث النتراخل من إحداهما في الآخر مــن جهة الطول و القصر على تتابع الفصـول الناشئة من تلك الُحركة وذلي في مثل قوله تُعاللى :" يولج اللبل في النهار ويولج النهار في اللبلل" "، وقوله تعاللى :" ألم تز أن اللأه يولج اللبل في النهار ويولج النهار في الليــل ""، وڤوله نعاللى :" ذلك بأن اللأه يولج الليل في النهار ويولج اللنهار في الليــل "؛ وتكر ار المعنى هكذا في آيات منعددة تو كيد لـه من ناحية، وتتبيه مــن اللأه لعباده أن بطلبو ا سر هذه الظاهرة اللكونية النتي بحسونهـا مـــن ناحيــة أخرى ، و اللسر في ذللك هو الحركة السنوية للأرض حول اللثمس ، وأما اللدالة الثانية: فهي أهم لأنها إشثارة تكاد تنص في صر احة تـامة علــى أن للذرض حركة غير حركتها الليومية، و هي مـــا يطلــق عليهــا الحركـــة

 كما نعلم لا بتتحرك بذاته ولكنه ينتقل محمو لا على اللرياح، فكذلك الجبــال ير اها الرائي فيظنها جامدة في مكانها، و هي تمر مسرعة محمولة أيضلً،

$$
\begin{aligned}
& \text { ' الإسلام في عصر العلم د/محمد احمد الغمر اوي صـ YVE - Y } \\
& \text { r } \\
& \text { 「 سورة لقمان :آية } 9 \text { بور } \\
& \text { " سورة الحج : آية آلـة } \\
& \text { هورة النمل: آية AA }
\end{aligned}
$$

وليس لها حامل إلا الأرض، فالأرض إذن هي المسرعة بها كما تسـرع ع النرياح بالسحاب، وكلا الأمرين من صنع الله الألي أئتن كل شيئ، ولـا عجباً أن يفوت المفسرين جميعاً هذا المعنى على قربـه، لأهـم لم يكونـــــوا يعرفون أن للأرض حركة ما لا يومية ولا سنوية، وإنما ساقوا المعنــى
 إلى غير ذلك من الشو اهد العلمية اللتي أشار إليها القر آن الكريم كــنّلاقح اللنبات بو اسسطة الرياح، والجبال الرو السي و غير ها.

إذن فإدر الك وفهم حقيقة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم من أهم جو انب التحصين النقافي ضد موقف الفكر الحداثي من القرآن الكريم.

وبعد، فحسبا هنا إشثارة سريعة إلْى موقف الفكر الحــداثٌي مــن القــر آن الكريم، و أنّنقل بعد ذلك إلـى المبحث التاللي عن موڤف الفكر الحداثّي مــن


## (لمبحث الثالث

## موقف الفكر الحدالثي من النسنة اللبوبية وسبل التحصين منه

لقد عمد أعداء الإسلام في الماضني والحاضر إلى النيل من الإسلام وأهله محاولين استئصـال دينهم وانتزاع عقيدتهم، وكان مــن أخطــر وســـائل الأعداء في ذلك تغلغلهم داخل الأمة الإسلامية عبر تقافتها ومعرفتهها مــن خال ما يعرف بالفكر الحداثي، الأي يحارب العقيدة الإســـلامية بإنــــارة الثببهات، مستغغلا بعض ما يتو افر لايه من أحداث تاريخيــة أو روايـــات غير صحيحة.

وكان للسنة النبوية النصيب الو افر من هجمات أصحاب هذا الفكر الحداثي
وسينتظم الحديث في هذا المبحث حول المطلبين التاليين و هما: اللمطلب الأول: موقف اللفكر الحداثي من السنة النبوية المطهرة. اللمطلب الثظاني:التحصين الثقافي من موقف الفكر الحداثي من السنة النبوية المطهرة.

## (لمطبب الأول: موقف الفكر الحداثّي من اللسنـة النبوية المطهرة:

كما عمد أصحاب الفكر الحداثي إلى القر آن الككريم فكان موقفهم منه- كما ذكرنا آنفا- نز ع قدسيتّه وادعاء بشريته تارة، و التشثكيك فيه تارّة، وجعله تحت سلطان المقل تارة أخرى، فقد كان موقفهم من اللسنة هو نفس موقفهم من القرآن الكريم.
(وقد بدأت مسبرة انكار سنة رسول الله صلى اله عليه وســلم ورفـض اعتبار ها مصدر اً تشريعياً كالقر آن الكريم و الخرو ج على طاعة رسول اله
 استمرت مسيرة الضلال بسلمها ضـال إلى ضـال ويأخـذها ضــال عــن

ولما كانت اللسنة من الأهية بمكان في نطاق اللتشريع الإنســلمي، فــإن الطعن فيها بمثابة طعن صريح في القر آن الكريم أيضاً، باعتبار أن كليهما وحي من الهل تُعالى، فال تعالىى: ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي rيوحى)

ويمكن نوضيح موقف الفكر الحداثي من السنة النبوية بإيجاز في التّةـاط التالية:
' ثبهات القر آنيين حول السنة اللنبوية د/محمود محمد مزروعة صY الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة،「 ${ }^{\text {r }}$

## 1-ا-نكار النبوة بمعناها الإسلامي وظلعها على الحداثي:








المشوه يقيم سداً بينها وبين العصر، إنه يقتل اللنبوة)'



الحداثّي دون سو اه على حسب زعمهم.

## r-

ما دام الحداثيون قد أنكروا النبوة والثرسالة من الأساس وحرفوا معناهــــا

 النبوية من عبث هؤ لاء الحاثيين فتارة يوجهون سهامهم حول مسألة إنكار اعتماد السنة أصلاَ من أصــول التنشريع

وتارة أخرى حول النتّكَكاك في جميع أسّانيدها ومتونها.



ففي مسـألة عدم اعنماد السنة النبوية أصـلا هن أصـول التشريع الإســـلامـي يقرر الحداثثيون (أن أحكام السنة غبر ملزمة في التشريع، وبالتنلي فإن هذا الأصل لم يعد يحتل نفس المنزلة التتي كانت عند الأجيال القزريبة من عهـ النبو ث، وأن الثشعور النسائد أنـه من اللعسبر مو اجهة مشاكل التتـــريـع فـــي المجنمعات العصرية بالرجوع إليه) '، كما قرروا: أن النتغيير اللسباسي في
 ويقصدون من ذلك تتحية أصول الإسلام عن الْتطبيق في و اقع المسلمين. وفي معرض التشكيك في أسـانيد اللسنة ومتونها يقول الحداثي/ عبدالمجيد الشُرفي:

إن أهل الحديث و علماء اللسنة قد قصروا في تمحيص متون الأحاديــث، و أنهم بحتجون على أحكامهم بأحاديث كثبراً مـا تكون متعارضـــة ونقــوم بدور التبّرير لاختيارات تمليها اعتبارات سياسبية أو غير ها، و هذا يـعــد على حد زعمه- انتصـار اً لأهل الحديث على أهل اللر أي، وتكريسأ لسلطة النص على حساب سلطة الفكر 1 هـــ

فالمعيار عندهم هو اعنماد السلطة المطلقة للعقل على حساب أي نص قديم أو موروث، وبالتالي فليس هنالك وجود أو شبه وجود للوحي قر آناً أو سنة في عصر ازدهار الفكر الحداثي.
' ' الإنـلام و الحداثة د/عبدالمجيد الثرفي صن ا7 ا مرجع سابق.
r الثابت و المتحول أدو نيس ص ا


## 

r-الططن في شخصبة النبي صلى الله عليه وسلثم ورسالتّه:
أن الطعن في شخصبة النبي - صلى الله عليه وسلم- والانتقــاص مـن قـره هو هدم لصرح الإسلام و هدم لأصل من أصوله بل هو طعن فـــي القر آن الكريم ذاته، حيث ذكاه الله في قر آنه بقوله (وما ينطق عن الهوى

 من الافتراءات والأكاذيب اللتي لا سند لها ولا دليل.

وكون الفكر الحداثي يطلق صفة النبوة على أصحاب الفكر الحداثي فإنهم بذللك يجردون اللنبي صلى الله عليه وسلم منها، باعتبار أن كل ما جاء عنه قّيم وموروث وغيبيات لا يؤمن بها الحداثيون، وفي هــذا طـــن فـــي شخصبة النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول الحداثي/ وفيق خنسة: إن العقل اللـــوري يــرى أن لكــل ظــــاهرة معقوليتها ومنطقها، ويمكن فهمها إذا ضبطنا أسبابها عبر التحطليل وتجارب الو اققع، و الثؤور بهذا المنطق إنسان عملي لا يؤمن بالغغيبات ا هــَ وبالتاللي فهم يعدون إلى تأويل جديد وتحريف للأصوص اللنبوية كما فعلو مـع النصوص القر آنية لتتّلائم مـع العقلية الحداثية التي لا تـــؤمن بـــالنبوة و الرسالة بمعناها الإسلامي الصحيح، بل نتُعد الطعن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم والانتقاص من قدره ورسالتّه.



$$
\text { بيروت ط أولنى } 910 \text { ام. }
$$

اللمطب الثاني: أبرز جوانب التحصلن الثقافي من موقف الفكر الحداثي

## من اللمنة اللنبوية:

إن مخططات الفكر الحداثي تههف دائما إلى نقل الفكــر البشثــري مــن
 الحياةٌ شأنه في ذلك شأن سائر أعداء الإسلام- حسداً من عند أنفــــهـ من بعد ما تبين لهم أنـه الحق.

و ود أُسلفنا موقف الفكر الحداثي من اللسنة النبوية القــائم علــى الإنكــــر و الرفض، و لا يكفي في التحصين مجرد معرفة اللاءاء بل لابد من وصــــ الادواء، حماية لأبناء الأمة الإسلامية من آثار الفكر الحداثئي. وتبرز أهم جوانب التحصبن اللققفي من موقف الفكر الحداثي من النــــة اللنبوية المطهرة فيما يلي:

## 1-فهج وإراراك مفهوم اللسنة اللنيوية:

اللسنة في الللغة: الطريقة ( وهي مأخوذة من النـــنن و هــو الطريــق) '،
 الحديث الأي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جرير بن عبدالش أن النبي صلى الله عليه وسلم قالل: (من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له متل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجور هم شــيـئ،
' تهذيب اللغة للإمام/محمد بن أحمد بن الأزهري الهرووي، باب السين والثـــون جr
ص Y Y مرجع سابق.

「 م معجم مقاييس اللغة لإمامه/ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، باب ســن

$$
\text { جr ص ا } 17 \text { مرجع سابق. }
$$

## 

ومن سن في الإسـلام سنة سيئة فعمل بـها بعده كتب عليه متل وزر مــن عمل بها و لا بنقص من أوز الرهم شيئ)

و السنة في اصطلاح المحدثين: (هي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ڤول أو فعل إو تقرير) '، وڤيل: (هي ما يجب انباعه من كل ما هو مرفوع إلى اللنبي صلى الله عليه وسلم) •

و اللسنة عند علماء الأصول على ضربين: (مسمو ع من النبي صــلـى الله عليه وسلم ومنقول عنه، و الكلام في المنقول،في سنده من حيث التـــو اتز والآحاد، وفي متنه من حيث هو ڤول أو فعل أو تنربر) ؛
'المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الشه صنى الش عليه وسلم المعروف بصحيح مسلم للإمـام مسلم بن الحجاج أبي الحسن الثقثـــيري النيســـبوري، تحقيق/ محمد فؤ اد عبدالباقي، كتاب العلم باب من ســن ســنة حســنـة أو سـيئة ج؛ صرr.09 الناشر دار إحباء النتراث العزبي بيروت.「 ${ }^{\text {ا }}$ مطيع القتبيري المحروف بابن دفيق التحيد صV الناثنر دار الكتب الملمية بيروت. " مـرفة أنوا ع علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصـلاح للإمام/عثمان بــن عبـــ الرحمن أبي عمرو تقي الاين المـعروف بابن الصـلاح، تُحقيق/نور الـــدين عنــر جا
 ؛ شرح مخنصر الروضة لإممام/سليمـن بن عبد القوي بن الكريم الطوقي الصرصريري

 القاضي أبي يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفـــر اء، تُحقيــق وتعليــق د/أحمد بن عني بن سير المباركي جا صـ VY ط جامعة الإمام محمــــ بــن ســعود الإنسلامية ط ثانية • اء أه . 99 19.

و اللسنة هي أصل من أصول اللدين وهي المصدر الڭـــني مــن مصــادر النتشريع الإسلامي ففيها بيان للقر آن وتفصيل لمجمله. فالقول: هو كل ما نكلم به النبي صلى الله عليه وسلم يتصل بأمور الــــين و الشريعة الإسلامية.

وأما الفعل فهو : كل ما نقله الصحابة رضي الله عنهم من أفعاله صــلى الله عليه وسلم في شئون العبادات و المعــملات و التتـــريعات و الجهــاد والأخلاق و غير ها.

وأما اللتقرير : فهو كل ما أقره اللنبي صلى الله عليه وسـلم مــن أَّــوالِ الالصحابة و أفعالْهم سو اء أكان بسكوت منه وعدم إنكار، أو بإظهار الرضا والإستحسان، مثل إقراره صلى الله عليه وسلم اجتهاد الصحابة الإجـــلاء في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة، عندما قال لهم، كما جاء في الحديث الأي أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن ابــن عمـر : ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)

فمن الصحابة من أخذ بظاهر الأمر فأخر صـلاة العصر حتى انتهو ا إلــى بني قريظة، ومنهم من حمل بعض الحديث على معنى الحث على سرعة الذهاب إلى بني قريظة، فصلو ا العصر في الطريق قبل بلوغ بني قريظة،
 ينكر على رأي منهها.
 ص10 مرجع سابق،


## 

## Y Y-فهر وإدر الك حققةة النبوة والرسالةة في المنظور الإسلامي:

 إن فهم وإدر الك حقبقة النبوة والرسالة في الإسلام، يشكل محوراً أساســـباً في مجال اللتحصين اللقافي من الفكر الحداثي فيما يتُعلق باللســـنة النبويــة المطهرة، لأن الفكر الحداثي قد أطلق لفظ اللنبوة على الحداثيين باعتبــار أنها أُمر مكتسب نتيجة الاجتهاد وسرعة الإدر اك وقوة الذكاء، بينما اللنبوة و الرسالة في المنظور الإسلامي هي منحة إلهية و هبة ربانيــة لا تــــأتي بالاجتهاد أو بالاكتساب، و إنما هي خصيصدة ميز اله تعالىى بها عباده من
 مخصوصة كملازمة الخلوة والعبادة وغير ها، ولكنها خصيصة من الهـ لا "يلغ العبد أن يكتسبها) ومن هنا، فالنبوة في المنظور الإسلامي منحة إلهية يعطيها الشه تعاللى لمن اصطفاهم من عباده ليبلغ دعوة الله إلى الناس. وينبغي على الإنسان المؤمن أن يعتقد أن النبي بشر وليس إلهاً أو خالقأ، وإنما هو بشر معصوم، عصمه النه تعالى بقدرته وإلـادته ليكــون أنســوة
 أن الأنبياء بشر فهم يمتازون عن باقي البشر العاديين، لأنهم صفوة الخلق الالذين اختار هم الله نعّالىى وخصهـ بر عايتّه وتوفيقه) 'سورة الأنعام: آية 'الالمختار من شرح البيجوري على الجوهرة ص. 10 ا ط محمد على صبيح بالقاهرة.
 وهبة ط ثانية 10 اهـ 10 ا9 ام.

وما دام هؤ لاء الأنبياء و اللرسل هم صفوة الله من خلقه فلا بد أن يكونـــوا متصفين بالأخلاو الحميدة وهعصومين عن المعاصي لأنهم قدوة ويجــب الاقتداء بـهم بنص القزآن في قوله تُعلىى: (أولئك الذاين هدى الله فبهــداهم اقتّه) '، و قالل تحاللى: (وجعلتاهم أئمة يهـون بأمرنـا وأوحبنا إلـــهـم فعــلـ
「الخبر ات)

## r-فهر وإلر الك مكانة اللبنة اللبوية في الثشريع الإسلامي:

إن فهم و إدر اك مكانة اللسنة اللنبو ية في اللشّريع الإسلامي من أهم جو انب التحصين الثقافي الإسلامي من موڤف الفكر الحداثي من اللسنة النبوية.

فاللسنة النبوية هي المصدر التالّي في التشّريـ الإسـلامي و هذه حقيةــة لا بشلك فيها إلا معاند أو جاهل،( فاللسنة في مجال التشريع الإسدلامي وحجية الأحكام في منزلة واحدة مع القر آن الكريم، فالقر آن و السنة متساويان في
 هصدرية اللتشريع فتأني اللسنة في المنزلة الثڭانية بعد القز آن العظيم) ويكفي في الد لالمة على هذه الحقيقة تلّك الآيات النتي نؤكد أن اللسنة النبوية وحي من الله سبحانه إلى رسوله صللى الله عليه وسلم وتأكد طاعة النبـــي صلى الله عليه وسلم و انباعه والاحنكام إليهة.
$\qquad$
سورة الأنعام: آية r ث ثبهات الققر آنيين حول السنة النبوية د/ محمود محمد مزروعـــة صری، 9 مرجــع سابق .

## 

فمن باب الدلالة على أن النسنة النبوية وحي من الله تعاللى قوله سبحانه: ومـا ينطق عن الههوى إن هو إلا وحي يوحى)'، وڤوله تعاللى: (لقد من الله عن المؤمنين إذ بعث فيهم رسو لا من أنفسهم بتلوا عليهم آياته ويــز كيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة و أن كانوا من قبل لفي ضـلا مبين (r وثوله تعالثى (ولو تُقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بـليمبن ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين)

ومن الآيات التتي تأمر بوجوب طاعة النبي صلـى الله عليه وســلم قولـــهـ تُعللى: (ومـا آتاكم اللرسول فخذوه ومـا نهاكم عنه فانتهو ا واتقو ا الله إن الله
 لا يحب الكافرين)"، وڤوله تعاللى: (و أقيمو الالصـلاة و آنو ا الزّكاة وأطيعو الرسول لعلكم تزحمون) " وڤوله تُعلىى: (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع
 بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممـ قضبيت ويسلمو ا تسليما) ^، وڤولـــهـ تعالّى: (إنما كان قول الممؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن

| ' سورة النجم: الايتان |  |
| :---: | :---: |
|  | r ${ }^{\text {r }}$ |
| " سورة الحاقة: الآيات: من ؟ £ |  |
|  | V سور الحشر: آية |
|  | * |
|  | ' سورة النور : آية |
|  | 「 سورة النساء: آية £ |
|  | ^سورة النساء: آية 70 |

يقولوا سمعنا وأطعنا و أولئكك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخـش
الله ويتقه فأولئك هم الفائزون)
وحول هذا المعنى أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمـــا أخرجـهـ اللتزمذي و غيره بسنده واللفظ له عن المقةام بن معدي كرب قال : قـــالـ رسول الله صلى الله عليه وسلم :(ألا هل عصسى رجل يبلغه الحديث عنـــي وهو متكئ على أريكتّه فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا أستحللناه ،وما وجدنا فيه حر امأً حرمناه ،و إن ما حرم رسول الله كما حرم
₹-فهج وإدر راك علاقةة اللسنة المطهرة بـلثقر آن الكريب:
لا شكك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تُعالى، وقد قيض الله تعاللى لها من الحفظ كما حفظ كتابه العزيز بو اسطة علمـــاء أجـــلا ينفون عنها تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين، وهي من الذكر الذي تكفل الله بحفظه في قوله: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) لّ، ولو لا حفظ له لها لما بقيت حتى الآن، وما قيض لها من بذب عنها، وما العلوم التي تخنص بها كعلم الإسناد و الجرح و التعديل و غبر هما إلا من قبيل الأسباب النتي هيأها الله تعالْى لحفظها.
'سورة اللنور :الآيتان 01، or
「 ${ }^{\text { }}$ أبي عيسى تحقيق أحمد محمد شاكر كتاب أبو اب العلم باب ما نهي أن يقال عند عند حديث


$$
\text { . } 1970 \text { - ه1r90 }
$$

" 9

## 

و علاقةّ اللسنة المطهرة بالقر آن الكريم كالجسد الو احد، فبينهمـ هن اللتز ابط و التلز م كما بين شجرتين متجاورتين توشك إحداهما أن تظلل الأخــرى، فلا يفهم القرآن من غير اللسنة، و لا يستغنى بالّسنة عن القر آن.

وتنضـح علاقَة اللسنة بـالقر آن بإيجاز من خلل النقاط التالية: أ- (لسنـة الثبويـة تفسر نصوص الثقر آن الكريم:

فكثير أ مـا تأتي اللسنة اللنبوية بتفسبر نصوص لا يعلمـها بعض الناس فــي عهد النبي صلىى الله عليه وسلم، (فعن ابن مسعود: لما نزلت"الذين آمنــوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهـ الأمن و هم مهندون" ، شو ذللك علــى أُصحاب رسول الله صلىى الله عليه وسلم وقالو ا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقـــل رسول الله صلىى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون إنما هو كمـــا قــال لقمـن لابنه: "با بني لا تشرك بالثه إن الشرك لظلم عظيم") ب-اللسنة الثبوية شـارحة لمـا أجمل في الثقرآن الكريـ:

لقد نزل القر آن الكريم مجملا في كثير مــن جو انبــهـ و أحكامــهـ و أو امره ونو اهيه وجاءت اللسنة اللبوية تفصل مـ أجمل في هــــا القر آن الكريم ، وقد أُشدر القر أن الكريم إلىى مههة اللسنة النبوريــة
$\qquad$
 الأنصـاري الخزرجي شمس النين القرطبي، تجفيق/أحمد البردوني، إبر اهيم أطفـيش جV ص.r مرجع سابق، والحديث أخرجه الثخذري في صحيه كتاب أجاديث الأنبياء


في بيان ما أجمل في القر آن الكريم حيث يقول سبحانه: (وأنزلنــا إليك الأكر لتبين للناس ما نزل إليهم)'

يقول الاكتور / محمود مزروعة:- رحمه الله- مـا ملخصده: إن القر آن الكريم قد اشتمل على قضـايا الالين وأصـول الأحكــام
 وأجمل أكثر ها، فأين نجد في القرآن عدد الصلوات ووقَـت كــلـ صلاة ابتتاء وانتهاء، و عدد ركعات كل صلاة، و السجدات في كل
 ونو اقضها، إلى غير ذلك من أحكام لا يمكــن أن تقـــام الصـــلاة بدونها؟ ومتل ذلك يقال في أحكام العبادات كافة ا هــــ ففي الصـلاة تأتي السنة العملية في ثوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن حبان بسنده عن أبي حاتم: (صلوا كمـــا رأينتـــوني أصلي)"، وفي الحج و العمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي بسنده عن جابر بــن عبـــد الله: (خـذوا عنــي
r ${ }^{\text {r }}$「 ${ }^{\text {r }}$



## 

مناسككم)'، و هكذا في سائز الشثعائر و الـعبادات ، وصدق رســول الله صللى الله عليه وسلم حيث ڤال فيما أخرجه أحمد في مســنـده عن المقدام بن معدي كرب الكندي: (ألا إني أوتيت القر آن ومثله

ج-السنة النبوية تخصص عام القرآن الكريم:
 جز اءً بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم)"، (فاللفظ هنا عام في كــلـ سارق سرق قلّلا أو كثير أ هن حرز أو من غير حرز،فقيام الداللة علـــى اششتر اط الحرز وقدر مخصوص - كما جاءت بذلك اللسنة - يمنع القطع)؛ و هنا نـلاحظ أن اللفظ الققر آني قد جاء عامأ، وجاءت الْسنة النبوية تخصص هذا العام، أي أن فطع الّبد لا بكون إلا بشروط مخصوصة جــاءت بهــا

' النسنن الكبر ى للإمام/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراســـاني أبـــي بكـر الثيهقي،تحفيق/محمد عبدالقادر عطا باب الإبضــاع فــي وادي مضــر جه صـع .

 أسد الشيباني، تحقيو/شعيب الأرنؤوط و آخرين، إشثراف د/عبدالله بــن عبدالمحسـن
 .مr... - ها「 سورة المـائة: آية rر
 المعتزلي، تحقيق/ خليل الميس جا صوף

معيناً مقداره ربع دينار ذهب فصـاعدا، حيث جاء فــي الرســالة للإمــام الشافعي: (وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقطع إلا من بلغــت
 حرز لا يوجب القطع ومن سرق من حرز وجب القطع)'، فالسنة النبوية إذن تخصص عام القرآن الكريم.

## د-اللسنة اللنبوية توضح المشكل وتقيد المطلق:

فمن أمتّة نوضيح المشكل ما جاء في ڤوله تعالى: (وكلوا و اششربوا حنــى يبتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)

فقد اسستشكل المحنى على الُبعض في عهز النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر القرطبي في تفسيره: ( عن عدي أنه قال: يا رسول الله إني أجعــل تحت وسادتي عقالين، عقالاً أبيض وعقالا أسود أعرف بهما الليــل مــن
'الرسالة للإمام أبي عبدالنه محمد بن إدريس بن العباس القرشي المكي، تحقيق/ أحمد محمد شاكر جا صح 7 باب ما جاء عاما ودلت النسنة على أنه يراد به الخاص الناثنر مكتبة الحلبي بمصر ط أولـى لإمـام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، نقديم أ.د/إحسان عبــاس جاذ صنسV الناثـــر دار الآفــق الجديدة بيروت.



## 

النههار، فقلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنماهو سو اد اللبل وبيــاض
'اللهار)
 السرقة، حيث يقول سبحانه: (و السارق والسارقة فاقطنوا أيديهما جــزاءُ بما كسبا نكالاً من الهُ والشَ عزيز حكيم) فاللفظ القر آني في الآية الكريمة هنا مطلق، لأن كلمة اليد تطـــــق عـــى
 الإطلاق، وبينت أن القطع إنما يكون من الكو ع في اليـ اليمنى فقــط دون اليسرى"


「 ${ }^{\text {「 }}$





 الجويني أبي المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين، تحقيق/ صلاح حن بن محمد بــن

.م199V-ه1

فتوضيح المشكل ونقييد المطلقٌ من أهم جو انب علاقــة اللبـــنة النبويــة المطهرة بالفر آن الكريم.

هــ الستقلال السنـة في الالالة على أحكام سكت عنها القر آن:
فالسنة النبوية كثير أً ما تتفرد وتسيتقل بأحكام سكت عنها القر آن الكريم ولا بو جد عنهـ نص فيه،(كالحكم بطهوريةّ ماء اللجحر وحل ميتتّه، وكتحــريم لحوم اللحمر الأهلية، وتحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب مــن اللسباع، وتحريم الْجمع بين اللبتت و عمنهــا أو خالتْهـا)'، وكــذا عــدد الرضـعات المـحرمـات، و المحر مـات من الْرضـاع و غبر ها.

فمثل هذه الأحكام و غير ها قد اسنتقلت اللسنة بتّشريعها وليس للقر آن نــص فيها مما يدل على أن السنة النبو يـة تستقل بأحكام سكت عنها القر آن الكريم ولا يوجد لها نص فيه.

و- فهر وإلدر كو عنايـة علمـاء الإسلام بتدوين اللسنـة الأبويـة:
إذا كان الفكر الحداثي قد اتخذ من التشكيك في صحة تدوين الّسنة النبوية معو لا للطعن في سنة اللنبي صللى الله عليه وسلم، فإن فهم و إدر اك عنـيـــة علماء الإسلام بتّدوين اللسنة النبوية المطهرة بعد من أهم جو انب التحصين النقافي من مخاطر الفكر الحداثي من اللسنة النبوية. وقد كانت البدابات الأولى لحفظ وتدوين اللسنة اللنبوية في عهـ اللنبي صلىى الله عليه وسلم عندما سمـح لبعض الصحابة بالكتابة بينما نهــى الـــبعض الآخر عن ذللك خشية اختلاط الُسنة بالقر آن.
(الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين د/ أُحمد محرم الثشـيخ نــاجي ص اج ط خامسة بدون تاريخ.

## 

وفي عصر الخلفاء الر اشدين كان جل اهتمامهه مرتكز أ على حفظ القز آن الكريم وتذوينه فتط دون اللسنة النبوية حتى يشبت فــي الصـــدور، إلا أن اللسنة اللنبوية كانت حاضرة في حياة الصحابة عملاً وسلوكاً، الأمر الـــذي كان بمثابة تذوين عملي جعل لها حضوراً وشهوداً في دنبا الناس. وقد هم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بجمـع وتدوين اللسنة إلا أنهـ رجع عن ذلك خشية أن ينصرف اللناس عن القر آن إلىى غبره، ولذا يقول الإمام/ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - :
(و الُحرص الّبلّع على القر آن ومدارستّه هو الذي دفع أمير الْمؤمنين عمر بن الخطاب رضدي الله عنه إلىى ترك تـووين اللسنة) وبعد أن انقضى عصر الصحابة - رضني الله عــنهـ - وجــاء عصــر التابعين من بعدهم لم يجدو بأساً من كتابة السنة اللبوية بـعد أن تأكدو ا من أن القر آن الكريم قد لقي من العناية والاهتمام و الحفظ و اللتدوين ما جعلــهـ في مأمن تام من التحريف أو الخلط بغير ه، حيث أمر الخليفة الـعادل عمر بن عبدالعزيز أثناء خلافتّه بكتابة الحديث، فكان الإمام ابن شهاب الزهري أول من الستجاب لذلك وكتب كتاباً جمع فيه مـ كان يحفظه من أحاديــث رسول الله صلـى اللهعليهوسلم و أُقو اللصحابتّه كرضي الله عنهم جميعــا-، وفي هذا يقول الإمام اللسيوطي - رحمه الله - :
' العجاب في بيان الأسباب لإمام/أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـــ بــن حجر النسقلاني، تحقيق/عبدالحكيممحم الأنيس جا صو الناشر دار ابن الجــوزي بدون تالريخ.

## مجلة قطاءع أصول الكين العذى الخامسن عشر.

(كتب عمر بن عبدالمزيز إلى الآفاقق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه، فكان أولل من دونـه بأمر عمر بن عبــدالـعزيز ابـــن شهاب الزهري)'.

ولما جاء القرن الثّالث اللهجري - و الذي يعد العصر الـــذهبي لللســنـة اتجهت جهود العلماء و الزرو اة إلى جمـع الحديث اللنبوي الشُريف، ( وفــي هذا القرن الثشالث الهجري برزت كتب اللسنة المـعتمدة بــدعأ مـــن الإمــام البخاري ومسلم، وكتاباهما أصـح الكتب بعد كتاب الله العزيز) 「، ثم جــاء بعد ذلك بقية علماء اللسنة كأبي داود و اللنسائي و الترمذي و ابن مـاجة، ثــــ تبعهم بعد ذلك جمهرة من الـعلماء في هذا المجال.
 و الصححة في كتابيهما، فلا يوجد فيهـا إلا الصحيح فقط، أمطا بقية الكتب فقد جمعت بين الصحيح و غيره، مـع الأخذ في الاعتبار أن علماء الُحدبث قـــد بذلو ا جهوداً عظيمة في جمع وضبط السنة ، و البحث في حــال الــرو اة
' نـدريب اللراوي في شرح نقريب النو اوي للإمام/عبدالنرحمن بن أبي بكر جلا الـــين
 تاريخ「 مـعرفة أنواع علوم الحديث المعروف بمقدمة ابــن الصـــلاح، للإمـام/عثمــان بــن عبداللرحمن أبي عمرو نقي الدين المعروذ بابن الصـلاح، تحقية/ نور الداين عتر جا صى ال مرجع سابقّ .

و غبر ذلك، مما لا بوجد له نظبر في تأريخ البشرية مـــن حيــث الدقــة و الإققان ' ، و لا يتسـع المجال هنا لذكره خشبة الإطالة.

وخلاصـة القول في ذللك: أن حركة الندوين للسنة اللنبويــة المطهــرة قـــ تميزت بالدقة و العبقرية هـع ثر اء وتنو ع في المصنفات على كافة الأصعدة سو اء أكان منها ما بتعلق بالنقد أو اللتزتيب أو اللثبويب أو المنهج أو غير ذللك، مما يعد بحق إعجاز أ أر اده الله تُعللى لحفظ سنة نبيه صلىى الله عليه وسلم على بد هؤ لاء العلمـاء الإجلاء الأين رضبي الله عنهم ورضو ا عنه. وبعد، فحسبنا هنا إندارة إلى موقف الفكر الحداثي من السنة النبوية وسبل التحصين منه، و انتقل بعد ذلك بعون الله تعاللى إلى المبحث التاللي، عــن مو ڤف الفكر الحداثي من التنز اث وسبل التحصبين الانقافي منه، فأقول وبالله التوفيق، . . . . .

بيراجع في هذا بالثفصيل: الحديث والمحدثون د/ محمد محمد أبو زهو صب ب. r ومـا بعدها الناثنر دار الفكر العربي YVA اهـــ، و أيضا: تذوين السنة ومنزلتها د/عبدالمنعم
 السادسة عشر ربيع أول 99 اهـهـ، وأيضـا: الوسيط في علوم ومصــطـح الحــديث د/محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة صو ومـا بعدها الناثنر دار الفكر التعربي بدون تاريخ

## (لمبحث الثرابع

## موقف الفكر الحدالثي من الثتراث وسبل (التحصبي الثققافي منـه

من المعلوم أن التز اث الإسلامي مصطلح شـامل ينسع لكل ما لـه علاهــة بالإسلام، سو اء أكان من نصوص القر آن الكريم والسنة النبوية اللمطهـرة أو اجتهادات العلماء اللسابقين في فهم هذه النصــوص وتطبيقاتهــا علــى الو اقع لدايهم.

فالتر اث هو: (كل ما ورثّه الناس اليوم عن أسلافهم من المعرفة الفكريــة ومصـادر ها الأصلية، أي الاين ومصـادره، فيشمل أصـول العقبدة وأركـــان الشريعة وما تتضنمنه من عبادات وقيم وأخلاق ومعاملات، أو بتعبير آخر هو القر آن و السنة وما جاء فيهما)

ولذا فحديثنا في هذا المبحث بمثابة ذكر العام بعد الخاص، حيث تحـــثا في المبحثين اللسابقين عن القرآن و السنة وهما من أهم الأصول التي يدور اللتزاث الإسلامي حولهما، ولكني في هذا المبحث سألقي الضـــوء حــول اللتزاث بمضمونه الـعام ليشمل الإنتاج المعرفـــي فـــي اللعـــوم الثــــرعية كاللتفسير والحديث واللفقه وغير ذللك، كما يشمل أيضا كل ما خلفه اللعماء الكسلمون عبر اللعصور من مؤلفات في مختلف صنوف المعرفة، وصنعو به حضـارة شاملة في شتى المجالات حتى شهد بها كل من كان له قلب أو ألقى اللسـع وهو شهيد.

وسينظظ الحديث في هذا المبحث بعون الهل وتوفيقه حول مطلبين هما: ' الحداثة في العالم العربي دراسـة عقدية / محمد عبالعزيز بن أحمد العلي صبن مرجع سابق.

المطلب الأول: موقف الفكر الحداثي من التزراث الإسلامي.
المطلب اللاني: التُحصبن اللققفي من موقف الفكر الحداثي مــن التــراث
الإسلامي.
فأقول، وبالله التوفيق . . . .

المططب الأول: موقف (لفكر (الحدالثي من التراث الإسملامي:
يكثر الحداثيون من اللثورة على النتزاث الإسلامي برمتّه - وما موقفهم من
 عامة - لأههم يرونه كوروثاً قديماً كان يشكل عمليات ذهنيــة وفكريـــة استجابة لمنطلبات الو اقع الماضي و الْعصور السابقة، ولكن لا يصلح الآن مطلقأ لمنطلبات العصر الحديث - بحسب زعمهم - . ويمكن إيجاز موقف الفكر الحداثي من اللتزاث الإســـلاممي فـــي النقــاط

التالية:
1
إن الحداثثين يتمردون على كل ڤديم وموروث وسائد ومألوف، ولما كان الإسلام يحوي ذلك اللتزاث العظيم من عقيدة وشريعة وأخلاق فقد رفضوا كل ذلك لأنه يتعارض مـ مذهبهم الحداثي اللأي يعلــــي شـــعار الـــرفض والإنكار لكل ثابت وقديم.

و الحداثيون يهدفون من ور اء ذلك هدم مصـادر المعرفة في الإسلام وحتى لا يكون اللوحي هو مصدر العقيدة و الثشريعة و الأخلاق، بل بكون الإنسان بفكره و عقله و هو اه هو مصدر المـرفة وصـانع القو انين دون سو اه، ومن أُقو الههم في ذلك :

## 

(لا يقدر الشُعر أن يتفتح ويزدهر إلا في مناخ الحرية الكاملة، حيث يكون الإنسان هو مصدر القيم لا الآلهة و لا الطبيعة، وحيث الإنسان هو الكــــي على الإطلان و الحقيقة الكاملة)

كما يصرحون في موضـع آخر برفض الشّريعة الإسملمبة جملة وتفصيلذ لأنها تتحعارض مع العالم الأزلي الذي لا بنتهي - بحسب اعتقاد بعضهم -

، ومن القو الهم في ذللك:
(إن الُعالم ليس شبئاً مخلوقاً منتهياً، و إنما هو اندفاع متحرك لا بنتهي، إنه يولد بـستمر ار؛ وبالنتالتي ينبغي رفض الثشـريعة الإســـلامية أو اللقو اعــد المسبقة على جميع المستوبات

فاللحداثة إذن هي نقيض الإسـلام، لأنها تُعني الابتداع وإحداث فكر مغاير للعقيدة الإسلامية، وخلق فلسفة حديبّة يكون هصدر ها فكر الإنسـان وليس وحي اللسماء.

## 

فالتشريعات الإسدلامية و علوم الإسـلام عامة في نظر اللحداثيين هي وليـــدة عصور مـاضية بائدة، وبالتناللي فهي أبعد ما تكــون عــن روح العصـــر الحدبث بنظرته الإبداعية المعرفية، حيث (بعنقد القارئ الحداثي أن علوم
' من مقال بعنوان"الأدب المربي المعاصر لأدونيس ضــمن أعمــا مـــؤتمر رومــ
 .م197r
 أدونيس ص107 مرجع سابق.

الإسلام إلنتى احتفى بها المسلمون تشكل وسائط معرفية متحجرة تصسرفنا عن اللرجوع إلىى النص اللقر آني ذاته ، كما أنها تُحول دون أن نقر أ هـــأ النص قر ابءة تأخذ بأسباب النظر العقلي الصريح، لذا ما لبث أن أندفع هذا القار ئ بقوة في نقد هذه العلوم النقلية) ' ، لأنها في نظر هم متغابرة عــنـ روح النهضـة الحديثة التني تحتاج إلى نظرية معرفية جديدة تخنلف عــن عقلية العصور الماضية.

كما أن التشربعات الإسدلمبة في نظر الحداثيين، (بر افقها الجمود دائمـــاً،
 اللتي تسود بقوة اللدين أو باسمهـ هي رمز الجمود و التخلف (ل

فهم بذلك يفترضون تجديداً فكرياً منحرر أ يرفع شعار ات الحرية المطلقــة و المساو اة التّامة بين الرجل و المر أهُ بعيدأ عن التشثربعات الإسـلامية وجملة اللتزاث الإسلالمي اللذي يعتزيه اللتحر و الجمود - بـحب زعمهم - .
 الاحتّمـاعي:

فالحداثيون في تمردهم على اللتزاث الإسلامي عامة قد رفضو ا بعضاً من أمور الـعقيدة الإسلامية،_وشككوا في البعض الآخر كعقبدة اليــوم الآخــر اللتي اعتبرو ها مصدر الاضطهاد الاجنماعي بين الشعوب ، ومن أفو اللهم في ذلك:
(روح الحداثة _المدخل إلى تأسيس الحداثة الإنـلامية للأسنتاذ /طه عبـد الــرحمن:
ص. صا ا ال مرجع سابق.
r ${ }^{\text {ا }}$

## 

(إن عقيدة القيامـة و اليوم الآخر هي عملياً إحالة للعدالة إللى الآخرة، هـــذه العقبدة اللتي تصتنفيد منها قوى الاضطهاد الاجتماعي، فالفقر اء فــي هـــذه الأرض بحاجة إلى حل مشاكلهم المادية الـعاجلة بمعالجهة ماديــة عاجلـــة، و عقيدة القبامة و اليوم الآخر لا نقدم هذه المعالجة، و على قدر الإيمان بهذه الـعقيدة نجد تتامبا لقو ى الاضطهاد الاجنماعي، ولذا يصــبـح الاضــطهاد الاجنماعي ظلاهرة متحصلة في تلك المجتمعات)
 تار ة وحرفو ها وشو هو ها تأرة أخرى.

## ع -الالد عاء بـعدم صلاحبة اللتر اث الإسملامي للمحتمعات اللحدبثة:

إن الحداثثيين و هم بصدد اللتغني بكل جديد وحديث ورفــض كــل فــــيم وموروث، بدعون بــاطلاذ وزوراً عــدم صـــلاحبة النــر اث الإســـلامي للمجتمعات الحديثة.

فنجدهم تارة ينادون بالتشريعات و القو انين الوضـية، حيث إنهم ( بينفقون على حربةٌ النشّريع الوضـعي، ويرون أن الدين موجه للعلاقات الاجنماعية فقط، ولكنه ليس بـأية حال قائمة وصفات جــاهزة صـــالحة للمجتمــــات الماضبية ومجنمـع القرن الـشرين، وللمجنمعــات الزر اعيـــة و التجاريـــة اللثقلبدية و المجنمعات الحديثة المصنعة)
' اللنز عات المادية في الفلسفة العربية الإنـــلامية/ حسـبن مــروة ص اهـ ط دار الفار ابي بيروت ط أولـى 9VA ام.


وتارة أخرى يصرحون بعدم صلاحية الإسلام وتر اثه للمجتمعات الحديثة، ومما فيل في هذا الشأن：（إن الإسلام عاجز عن أن يجيب علــى أســئلة العصر، و إن أتباع الدين جيل قّديم جامد لا يتطور، يتهالكك على اللتقـديس وينفر من الثك و البحث）＇．

وتارة ثالثة يقومون بإضفاء النسبية على آيات الأحكــام فـــي اللثــريعة الإسلامية، حيث يذهب الحداثيون إلىى（أن آيات الأحكام لا تحيـل علـى أسباب نزولها فحسب، بل إنها تحيل أيضاً على تاريخ تفسير اتها المتحددة، هذا التاريخ الذي بزيد هذه المعاني تعلقاً بظروفها، وذلــك أن المفنــرين و الفقهاء قد فهموا هذه الآيات فهوما اختلفت باختلاف مشـــاغلهم الثقافيــة والاجتماعية و الاقتصادية و اللياسية في سياق الظروف التّريخية المنقلبة للمجنمع الإسلالمي، وبهذا لا بيكن أن تحمل هذه الآيات معاني مستقرة ولا بالأولى مطلقة）「ك، مما يفتح الباب واسععاً أمام التُبديل و التغيير في أحكــام الشريعة الإسلامية تحت مسمى التجديد والتحديث، لأن التزاث بمضمونه القديم لا يصلح للمجنمعات الحديثة－بحسب زعمهم－．

## ه－اتهام التر اث الإسلامي بـأنه من بقابـا الجاهلية：

لقد ألصق الفكر الحداثي بالنتراث الإسلاممي كل قبيح وذميم، وكـــن مــن جملة الاتهامات التي خلعها الحداثيون بالتنراث الإسلامي الادعاء بأنه من بقايا الجاهلية．
＇＇مقال للحداثي نسيم خوري في مجلة لبفكر العربي المعاصر بعنوان：＂الإسدلام بــين الحداثة والثتحديث＂صه1 العدد الثناني يونيو ．9191م．「روح الحداثة－المدظل إلى تأسيس الحداثة الإنسلامية، أ．／طه عبد الــرحمن صوها

## 

يقول الحداثي/ أدونيس:
(لقد كان الإسلام انقطاعاً عن الجاهلية على صعيد النظر أو المضنــــيون، واسنتمر ار أللجاهلية على صعيد اللشكل أو التعبير ، و هكذا صـــرت حيــاة الُعربي إسـلامية أمـا روحه فبقبت جاهلية) '

فالثتر اث من هذا الْمنظور الحداثي بمثابة أصنام تقليدية مـادية ولكنه يتشكل في قو الب فكرية ومعنوية، فهو بيتـابه مـع الفكر الجـــاهلي فـــي أشــــكالة ونُعبير اتّه و إن اختلف عنه بعض الْشيئ في كضمونه وقو البهة.

## ६-الادعاء بـأن الثتر اث الإسـلامي بتصـادم مع الثئقافة و الثتفكير:

يقرر الحداثيون أن فلسفة الحداثة هي فكر ڤبل أن نكــون مظهـرأَ مــن المظاهر الحياتية أو الإبداعية التي أصبحت من أهم مميــز ات العصـــر الحديث، ولذا فهم يز عمون أن اللتزاث الإسـلامي بتصـادم مـع هذه الثقافـــة
الإبداعبة و النتفكير الو اسـع للفكر الحداثي.

يقول الحداثي/ أدونيس:
(إن التز اث الإسلامـي شبيه بملكة قائمة لها قو انينها وسلطانها، و الحاضر دائماً بمثابة المتهم أمام سلطان هذه المملكة، و علاقتّه بالمـاضني أكثر مــن علاقة تابع بمتبو ع، إنها علاقِة محاكمة يدان فيها الحاضر باستمر ار سلفاً ، وبالتنالي فلا خيار أمـام اللعربي المعاصر إلا في أمرين، إمـا الخضـــوع و التبعية لسلطنا المـاضي و هذا هو الاهتداء، و إمـا رضض الخضو ع وهـــا هو المرووق أو الخروج أي الإدانة، و هنا تبدو هذه المؤسسة الثتز الثيةٌ تبعـــاً

## مجلة قطاء أصول الكين العذכالخامسلن عشر.

لذلك كياناً فيما ور اء اللققافة وفيما وراء التفكير، بل تبدو أنها تنفي الثققفة و الالفكير)

فالحداثيون بادعائهم الكاذب هذا قد نسو ا أو تتاسوا تلك المؤلفات الفلســفية و الفكرية التي أتزث الثقافة و التنفكير لاى الشتعوب اللتي عاشت فــي ظــلـ الاولة المسلمة وتراثها الإسلالمي.
و هذا نلاحظ أن موقف الفكر الحداثي من التزراث قد أخذ أشكالًا متعددة من
 المثّل وليس الحصر وأنتقل بعد ذلك بعون الله تعالى إلى المطلب الثــــاني حول أبرز جوانب التحصين الثقافي من موقف الفكر الحداثي من التّراث الإسلامي
( الثّابت والمتحول - بحث في الآتاع والإبداع عند النعرب- صدمة الحداثة صYY مرجع سابق.

اللمطلب الثاني: أبرز جوانب التحصين الثقافي من موقف الفكر الحداثي من التراث الإسلامي:

إن محاو لات الحداثيين لفصل الأمة الإسلامية عن تر اثلها الإسلامي المجيد
 المعاصر، لذا كان لزاما على الباحثين إبر از أهم جو انب التحصبن النقافي من موقف الفكر الحداثي من التزراث الإسلامي وذللك من خــلال النقــاط التالية:

## 1-إير لز جوهر التراث الإسـلامي ومـا بحويه من حضارة وفكر:

لا شكك أن العالم اليوم يمو ج بالكثير من المشكلات النــي نتعـاني منهــ اللشرية على كافة الأصعدة، و هذا ناتج من التتــاحر الإنســـاني وحــب اللبيطرة على مقلرات الشُعوب وثزوات الأمم بلا والزع مــن أخــلاق أو
 ويز عمون الارتباط بينها وبين فكر هم الحداثي وجوداً وعدماً، فإنها لم تقدم للبشرية حلو لا جذرية لمشكلاتهم اللفسية و الاجتماعية و غيزر ها، بل ازدادت الأمور عناء وشقاء في ظــل الحضـــارة الحديثـــة أو الفكــر الحــــاثي ،
 وفرت لهم الشثقاء أيضـاً، لأنها حضـارة مادية لا تزى للإنسان غير الككبان المادي، ومن ثم سعت لإشباع هذا الككيان المادي ونسيت حاجات روحــه، و هكذا تقدم الغرب و الشُرق على السواء خطوات واسعةَ وتخلفاً خطـــوات
 و والروحي)

ولذا كان من أبرز جو انب التحصين اللققفي من موقف الفكر الحداثي من التزاث الإسلامي إبر الز جوهر التز اث الإسلاممي وما يحويه مــن عظمـــة وحضارة وفكر، وأن مبادئ الإسلام تجمـع بين المادية واللروحية فـــي آن واحد على حد سواء بحيث لا يطغى جانب على آخر.

يقول الاكتو / محمد جمال الاين الفندي:
(فمبادئ الإسلام الحنيف نقوم على مبدأ لا يسرف في المادية و لا يقلل من
 مظهز ها ماديا، و هذا المبدأ هو ما أرست دعائمه تعاليم القر آن، فهي تعاليم روحية في أسساسها تنادي بأكرم الأخلاق وأحسن المتلّ، تمـامأ كـا تنـــلم
 نصوصه بين منطلبات الجسد ومنطلبات اللروح معا.

ففي جانب متطلبات الجسد يقول سبحانه: (يابني آدم خذو ا زينتكم عن كل مسجد وكلو واشربو او لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله اللتي أخر ج لعباده والطيبات من اللرزق)
' ' الإنسلام و الكون د/عبدالغني عبود ص. •ץ1 بتصرف يسبر مرجع سابق.
 العامة للكتاب 9 19 r سورة الأعراف: الآيتان اعّ،

## 

وفي جانب منطلبات اللروح يقول سبحانه：（فسبح بحمد ربك وكــن مــن ＇السـاجدين واعبد ربك حتى بيأتيك اليقين）

بيول فضبيلة الشيخ／محمود شلنوت－رحمه الله－：
（فالإسـلام الحنيف قد بنى تتظيمه للعالم على اللو اقع، و هو أن الإنسـن جسم وروح، وأن للجسم حظأ ومنحة، وأن للروح حظاً ومنحة، و لا تتحقق سيادة الإنسان إلا باسنتكمال حظي الجسم واللروح معا على وجه من الاعتنـدال اللذي لا إفر اط فيه و لا تَفريط）「．

و هذا هـا ينبغي إبر ازه لْتحقيق التُحصين اللثقافي عند الْمسلمين ضد مخاطر الفكر الحداثي من اللنز اث الإسـلامي•

## 

إن فهم وإدر الك المرجعية الفكرية عند أصحاب الفكر الحدالثي يمنل نقطــة مهـة في سبيل نتقدم اللتحصين النقافي من مخاطر الفكر الــــدالثي ضـــد اللنز اث الإسلخمي．

فالحداثيون قد اقتبسو ا مناهجهم اللفقدية من المدارس الفلسفية التي أفرزتها الصر اعات الفكرية الغربية، وهي بالطبع ذات صبغة ماديــة و إلحاديــة بحتّة، ثم أخذوا يطبقونها على التّاريخ و التزراث الإسلامي، مـــع الفـــارو الو اضـح والاختلاف الظاهر بين الليئئين و النقافتين الإسلخمية و الخربية، بل والأخطر من ذلك وأشد أن（ أصبحت المناهج اللققية الخربية تمثل سلطة مرجعية للناقد برجع إليها كلما حاول إصدار حكم نقدي على أي ظـــاهرة
＇سورة الحجر ：الآيتان 9A، 99 ．
「 من نوجيهات الإسلام صـه الناشثر دار العلم بالقاهرة بدون تاريخ．

يقوم بدراستّها في الفكر الإسلامي، متل تفسير حركة الفتوحات الإسلامية
 اللردة في عهد أبي بكر الصديق كرضي الله عنه- وكذا الفتنة الكبرى الالتي حدثت في أو اخر عهد الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إنمـا هي حروب اقتصـادية، وأن تاريخ الإسلام منذ قيام الإسلام إلى اليوم هو تاريخ صر اع بين الطبقات وهكذا، وقد أغفل هؤلاء النقاد الحداثيون مثّلا الأو افع الإيمانية التي دفعت حركة الفتّ الفتوحات الإسلامية و هي اللاو افع التّي يحث عليها القر آن الكريم والسنة المطهرة من نشر الـــدعوة الإســـلامية و أعلاء كلمة اله في الأرض) '.

فالفكر الحداثي بعتمد في مرجييته الفكريــة علـــى الكــــارس الغربيــة والأوربية ذات الصبغة المادية والإلحادية، لذا وجب إبر از تكا الحقيقة في معرض التُحصين التقافي للمسلمين من مخاطر الفكر الحدثي ضد التزراث الإسلاميـ.

## r--ضرورة تفقند الثشبهات التي أتثار ها الحداثثون ضد التر اث الإسلامي:

لقد أكثر الحداثيون من الثبهات النتي أثنارو ها ضد التزراث الإسلامي، ولذا وجب على الباحثين الإسلاميين اللتصدي لمتل هذه اللشبهات بدءأ بــذكر ها وتحفلالها و انتهاءُ بنقدها وتفنيدها، ولسنا هنا بصدد تجميع كل اللشــبهات والرد عليها وتفنيدها، ولسنا هنا بصدد تجميع كل الثبهات و الرد عليهــا تفصيلا ، وإنما نحاول فقط وضـع خطــوط عريضـــة بـثّابــة خطــو ات
 نشر في مجلة البيان التي تُصدر عن المنتناى الإسلامي العدد الحادي والثمانين صه9

## 

و عناوين موجزة لجو انب التحصبن اللثقافي من مخاطر الفكر اللحداثي ضد اللتز ات الإسلاهمي، هـ حث الباحثين على تُجميع هذه الشبهات وأن يفردوا لها بحوثأُ مستقلة للرد عليها وتفنيدها.
 الحداثيون ضد التز اث الإسـلامي و الرد عليها، وهي المتعلقة "بضـــرورة
 الحضـارة الحديثة"

فهذه دعوى باطلة ومضللة - شأنها في ذلك شأن سدئر الشــــهـات- و لا يحتّاج للرد عليها مزيد فكر أو عناء، فالمتأمل و المنصف على يةــين أن العكس هو الصحيح

يقول الأستّاذ/ أنور الجندي" ما ملخصده" :
(لقد أكد العلماء التجريبيون أن النهضة الإسلامية لا يمكن أن تستأنف إلا بالاتصـال بنهاية اللتزاث الإسـلامي الذي تو ڤف من ڤبل اللبناء عليه، فالذين بيعون إلى التّخلى و التخفف كن التز اث إنما يدعوننا إلى اللتّيه حنى نفقــد طريقنا و منطلقنا الحقيقي إلى اللنهضة المرئقبة، ذلك أن أبرز مظاهر نر اثنا الفكري و الحضـار ي لصناعة نهضـة إسبلامبة عربية هي ذاتهـــا العناصــر الأساسية للمنهجية اللعمية و الأقنية التي ارتكز عليها الانبعاث في أوروبــا بعد عصر اللنهضة وانطو اء العصور الوسطى، حبث بــرهن المســلمون خلى ذللك على أصـلالة نادرة وروح خلاقِة واسنتعداد للتكيف، فقد أعـــدوا


## مجلة قطاع أصول الكين العذکالخامسلن عشار.

النقتني، وحرروا الفكر، و عززوا شمولية الكثف العلمي بربط المـاضــي بالحاضر) '.

هذا بالإضافة إلى أن المتأمل أيضاً يدرك أن مكتشفات العلم في جوهر ها
 بر هنت الكثنوف العلمية بر هنة علية و واضحة على هذا الأمر من خـــلـ





 الأجسام، ويعنى بها ظاهرة الموضو ع المجهول في ذاته و هـــي ظــــاهرة
 بتأثير ها ولا نراها

فوجود الغييبات شيئ منطقي وضرورة و اققية تنرضها حتـــئق الكــون


من مقال للأستاذ/ أنور الجندي بعنوان "النزّ اث الإسلامي بين الأصـالة والتزييـــ حقائق حول التزاث الإسلالمي والأني نشر في مجلة البيان التّي تصدر عــن المنتـــــي
「 ${ }^{\text { }}$



## 

ليست هي المعيار الوحيد للوجود والإيمان بالأشباء، وهذا من أهم جو انب التحصين الثقفي ضد الفكر الحداثّي فيما يتحلق بالتنراث الإسلامي.
 ضريبة تحضر:

إن الحداثة الغزبية قدمت نفسها للعالم على أنها منبع الحضــــرة الحدييٌ ذات الصناعات الأكنولوجيةّ والثقّدم الو اضـح في الحريات وحقوق الإنسان والمساواة بين الناس، ظناً منها أنها جاءت بالخير المطلــق للنــاس، و لا
 يحسنون، حيث (بدلت الحدايثة مو قعي الإنسان والأخــلاق داخــل نظــام
 زائفاً خارجه، وأسقطت الأخلاق داخل التاريخ ففقدت فاعليتها، وقطعــت الطريق تمامـاً على أي تفاعل حقيقـي بــين الـــذات الإنســـانية الفاعلــة و الموضو ع التّاريخي)' .

ولعل ما دفع أصحاب الفكر الحداثي إلىى تــــزيم الصــراع بــين القـــيم والحديث هو اعتقادهم الباطل بأن هذا الصر اع هو الضــريبة الحقيقيــة و اللازمة للتحضر اللاي تصنعه الحداثة في اللو اقع المعاصر وبين ضرورة
 الالذي تميز به طور الحداثة الغربية هو قطع الصلة بالأخلاق التّي كانــــ الأسرة تزود بها أفرادها في الأطوار اللسابقة، فسعى أهل الحداثة بكل قوة إلى تحرير الأخلاق من سلطة المعتقدات الاينية، حتـى لا تقــوم علــى
' الحداثة و الثوولوكوست/ ريجمونت باومان، ترجمة إلى العربية/ حجأج أُــو جبـر ، ودينا رمضـان ص 7 ا مرجع سابق.

الخوف من عذاب جهنم ولا على الطمـع في نعيم الجنــة، فضـــلا عــن
تحرير ها من سلطة رجال الكنيسة)' .
فالحداثة بمبادئها وأسسـها قـ أعطت السلطة المطلقة للعقل علــى حســاب الوحي، وأعلت جانب الإلحاد و الكفر باله على حساب الإيمان به سبحانه،
 أن هذه الحداثة الغربية هي أزمـة ضباع فكري وديني و أخلاقي وليســـــ

ضريبة ثقافةٌ وتحضر .

مععها - كما بلعي الحدالثّيـن - :
إن التنر اث الإسـلامي هو النتانج العملي لفهم اجتهاد العلماء المسلمين عبــر العصور لنصوص الكتاب و السنة التي تدعو إلى اللتفكير و التأمل وســعة الإدر الك، فالقر آن الكريم يخاطب الـعقول في كافة آياته، ويجعــل اللنفكيـر
 المر اتب وأرفعها عند الله تعالّى، قالل تعالثى: ( يرفع الله اللذين آمنو ا مــنـكم و الذين أوتوا العلم درجات) 「، وقالل سبحانه: (قّل هل يستّوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب)

كمـ نجد القر آن الكريم يمدح الذين يستخدمون عقولهم ويتأملون بها فـــي ملكوت السموات والأرض، قال تعالى: (إن في خلق اللســـيوات والأرض
' روح الحداثة- المدخل إلى تأسيس الحداثة الإنسلامية أ/ طه عبــدالرحمن صه .
مرجع سـابق .
「 11 سورة المجادلة: آية
" سورة الزمر :آية 9

واختلاف اللبيل و النهار لآيات لأولني الألباب الـــذين يــذكرون الله قيامـــ وقعوداً و على جنوبهم ويتفكرون في خلق اللسموات و الأرض ربنـــا هـــا خلقت هذا باطذلً سبحانك فقنا عذاب النار) كما نعى القر آن الكريم على من الُٔغو اعقولهم و عطلو ها عن التأمل و النظر مبررين ذللك بتقليدهم للأباء والأجداد، قال نتعالى: (و إذا قيل لهم انبعوا هـا أنزل لله قالو ابل نتبع ما ألفينا عليه آباءنـا أولوا كان آبـــاؤهم لا يعقلــون * شيئاً ولا يهندون

كما شبه القر آن الكريم من لا يستعمل حو اسـه فيما خلقت لـه بالأنعام بــلـ أضل سبيلا من ذلك قالل نعالىى: (ولقد ذر أنا لجهنم كثيرَاَمن الجن والإنس لهـ تَلوب لا يفقهون بهها ولهم أعـــين لا يبصــرون بهــا ولهــم آذان لا بسمعون بـها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الـغافلون) كما نجد في اللسنة النبوية جملة من الأحاديث التتي تمـــدح أهــل الفكــر وتمبز هم على غير هم من الناس، فقد أخرج الإمـام مسلم في صحيحه بسنده عن ابن مسعود - رضني الله عنه - ڤالل: قالل رسول الله صلىى الله عليــه وسلم: (الستوو او لا تختلفو ا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولـــوا الأحـــلام و اللنهى، ثم الذذين يلونهم ثم الذين بلونهم)؛

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة آل عمران: الآيتان •19، 191. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " سورة الأعر اف: آيةنور }
\end{aligned}
$$

" صحيح مسلم كتاب الصـلاة باب نشوية الصفوف جا صرّ صץ مرجع سابق.

## مجلة قطاءع أصول الكين العذکالخامسن عشر.

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن حميد بن عبدالرحمن قالل: سمعت هعاوية خطيباً يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)'.

ومن هذا فالإسلام بحض على التفكير ويؤكد على الستخدام العقل وتكــريم أهله لأنـه مناط اللنكليف وبه يتحمل الإنسـان مسئولية نفسـه ثو اباً و عقابـا.
يقول الدكتور / عبداللحليم هحمود- رحمه الله- :
(إن القر آن اللكريم هو كتاب العقلل، و أنـه بأكمله دعوة صـــارخة لتحريــر
 هعناها إلى استتعمال العقلل ووزن كل شيئ بميز انه، و أنه بترك لنا الحرية في أن نعنقد ما يرشد إلبيه عقلذا، وأن نتبح الُسبيل الذي ينيره ويهدينا إلبيه تفكيرنا)

إذن فاللتراث الإسلامي دلبل صريح على تو افقه مـع روح الثقافةَ و التفكير و لا يتصـادم معهـا - كما يدعي الحداثيون- كبرت كلمـــة تخــر ج مــن أفو اههم إن يقولون إلا كذبا. وبعد، فهذه إشنارة سريعةُ وموجزة لأبرز جو انب التحصين اللثهِــافي مــن هو قف الفكر الحداثي من التز اث الإسـلامي، ذكرتّها على ســبيل المثغــلا
' صحيح البخاري، كتاب العلم باب من برد الله بــه خيـر ا يفقهـهـ فـــي الـــدين جا . rv.rAص r ${ }^{\text {ا }}$ .plqYr

وليس الحصر في محاولة جادة للوصول بالأمة الإسلامية إلى أقرب نقطة من الكمال فيما يتعلقّ بالتحصين اللققافي من مخاطر الفكر الحداثي. وأخيراً، فقد اجتّهدت على قدر اسنتطاعتي في هذا البحث الذي جاء تحـــت عنو ان: (التُحصين الالقافي من الفكر الحداثي- رؤية من منظور إسدلامي)، و لا أدعي الكمال مطلقاً في بحثّي هذا، فالكمـال لله نعالىى وحده، و العصمة لأنبيائه ورسله عليهم اللسلام- و على رأسهم خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، و إنما هو لبنة في طريق التصندي لأعداء الـــدين، وتوجيهــأ وإرشاداً لأبناء الأمة الإسلامية أن يتحصنو ا بدينهم ويتمسكو ا بعقيـدتهم، وأن يكون عندهم من اللقافة الإسلامية ما يسعفهم عند الاحتياج ويشـــــا لديهم تحصيناً ثقافياً في مواجهة مخاطر الفكر الحداثي، (وما نوفيقي إلا
 وصحبة وسلم.

## الخـتمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتاي لــو لا أن هـــانـا الهّ، و الصـــلاة و اللسلام على سيدنا محمد بن عبد اله صلى الله عليه وسلم، وبعد: فبعد أن أتمدت هذا البحث اللذي جاء تحت عنوان: (التحصين النقافي من
 توصياته فيما يلي:أولَ: أهم النتائئج:

1-إن مصطلح "الفكر الحداثي" من المصطلحات التي طر أت على الساحة الفكرية المعاصرة، وهو يعتمد أساساً في هرجيتّه الفكرية على الصــبغة المادية الإلحادية الأوروبية.

ب-لقد اتخذ الفكر الحداثي أشكالاً متعددة في رفض القرآن الكريم والسنة النبوية و التزراث الإسلامي برمته، فتـــارة بــالرفض الصــريح، وتــــرة بالتشويه، ومرة بالتشككيك إلى غير ذلك، متخذاً من سيطرة اللنخب الحداثية على وسائل الإعلام المختلفة سبيلاً للوصول إلى أهدافهم.世-إن الفكر الحداثّي يشكل انعكاساً واضحاً للتّبه والاضطر اب الأي دخلته
 العصور الوسطى حتى العصور الحديثة، مما هيأ الظروف المناسبة فــي أوروبا و غير ها لاحنضان وقبول الفلسفة الحداثية. ؟-كان من أهم آثار الفكر الحداثي على المجتمعات والشعوب الانحر اف الالعقدي والأخلاقي، ونشر القوانين الوضعية بديلا عن الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الاضطر ابات اللفسية وفقدان الأمن الرووحي و الاجتماعي.

## 

0-يشكل النحصبين الثقافي نقطة محورية في النّصدي لهذا الفكر الحداثي من خلال بلورة وعي فكري ونقافي لاى الإنسـان المســلم مســتمد مــن عقيدته وتر اثه الإسلالمي يقيه من مخاطر الفكر الحداثي. ثُانتاً: الثتوصبـات:

ومن خلال معايشتي لهذا البحث المتعلق بالتُحصين اللققفي مــن الفكـر
 اللتوصيات الثّلية:-
 الحداثيون ضد التزاث الإسلامي، مع تشجيع الباحثين لتكيثـــف البحـوث حولها، من خلل جمعها ثم تحليلها والرد عليها وتفنيدها، لتحقيق أُقــرب نقطة من الكمال فيما يتعلق بالتحصين اللققافي من مخاطر الفكر الحداثي. Y-تكثيف الجهود المخلصة للإستخدام الأمتل لوسائل الإعلام المختلفة في توضيح الصورة الليضـاء اللناصعة عن الإسلام الحنيف وتز اثه وحضارتّه، بعد تنقية هذه الوسائل الإعلامية من أصحاب الأهواء و الفكـر المضـلـل و الكار هين للإسلام وحضـارته.

ץ-تكثيف الجهود حول محاولة تدريس مواد اللققافة الإسلامية التي تهـتّ بإبر از حقيقة العقيدة الإسلامية والأخلاق و التز اث الإسلامي، وكذا تّريس وحفظ القر آن الكريم أو أجزاء منه على الأقل في كافة مراحــل التـتــــيم عامة وطلاب الجامعات خاصدة، و عدم الاكتفاء بتّريسها فــي جامعــة الأزهز فقط، وأن تكون در اسسة هذه اللققافة الإسلامية وحفظ القرآن الكريم

مجلة قطاعه أصول الكين العكدالخامسن عششر.

لانتقال الطالب أو الطالبة من مرحلة در اسية إلى التّي تليها.
؟-الاعتتّاء بمادة اللتزبية الإسلامية في مر احل التُعليم الأساسي، علـــــى أن
تكون مادة أساسبة كغير ها من المو اد الار اسية.
وصل الللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(لمر اجيع والالمصادر


مجلة قطاءع أصول الذين العذکالخامسلن عشرا，

| الناشر مكتبـة وهبــة ط |  |  |  <br> حقيقنه و أثزه <br>  <br> و المجنمـع | $\wedge$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الناثنر دار الكتب العلمية بيروت |  | نقي النـدين أبـــي <br> الفتّح محمد بـن <br> علي بن وهيــب <br>  <br>  <br> المعروف بــابن <br> دقيق العيد |  | 9 |
|  بيــــروت لبنــــــان ط | محمد باسل | أبو القاسم محمود بن عمــرو بــن أحمد الزمخشري جاز النه | أساس البجلاغة | 1. |
| عالم الكتــب ط ثـامنـــة $.0^{1991}-1919$ |  | د／أُحمد مختـــر عمر |  | 11 |
| المكتبة الأهلية بدصر ط $\qquad$ かケミO $\qquad$ <br> ． |  | مصطفى صـادق الر افعي | إلعجاز القر آن | ir |
| ط المركـــــز القــــومي للتزجمة تحت إثثر اف د／ جابر عصفور ط أولــىى ． 17 | ترجمة／إبتسام <br> ســيد عـــلام، <br>  <br> ، $\qquad$ <br> مر اجعة／أحمد <br> زايد، | جيرمندرك باميرا | إعادة الثّفكير في الحداثة－ نزعة مـا بعد الاستعمـار | ir |



| الناثـــــــر دار الك: العربي بيروت لبنان. |  | شمس الـين ابــو عبدانله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية | بائع الفو ائد | 1\% |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الناثر دار الكتب العلمية <br>  |  |  <br> عبدانه بن يوسف <br> بن محمد الجويني <br> أبي المعالني ركن <br> الالدين الملقب بإمام <br> الحرمين، | البرهان فـــي أُصول الفقه | 10 |
| النانثر دار الهواية. |  | محمد بن محمــ <br> بن عبد الـــرازق <br>  <br> الفيض المالة بـب <br> بمرتضّى الزّبيدي | تاج العروس <br> من جـواهر القاموس | 17 |
| الناشر دار طيية بـــون تاريخ. | (ألغار قتيبة نظر | عبدالرحمن بــنـن <br> أبي بكر جــد <br> الدين السيوطي، |  | iv |
| الناشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعــة <br> الحادية عشر ريـــــ أون . 1 -1499 |  | د/عبدالمنعم السيد نجم | ندوين الســـة ومنزلتَّها | iA |
| ط مركز دراسات الوححدة <br> النعربية بيروت ط أونـــى 1991م. |  |  |  | 19 |

مجلة قطاع أصول الذين العدکالخامسلّعشلر.

| الناشر دار الكتب العلمية بيروت ط أولى 18 ام. | تحقيق/ محمد حسين شمس <br> الالدين، | أبــــو النفــــداء إسماعبل بن عمر بن كثير القرشي | تفسير القرآن العظهم | r. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الناشر دار إحياء التزراث العربي بيروت ط أولــىـى .ar .ll | محمد عوض مر عب | محمد بن أحمــد <br> بــن الأزهــــري <br> الههــروي أُـــــو <br> منصور | تهذيب اللغة | Y |
| الناشنر دار الكتب الثلمية بيروت لبنــنـن ط أونـــى 19AY - اE.r | جماعة مــن <br>  <br> بإثشر اف دار <br> الكتب العنمية | علي بن محمـــ الزين الشــريف الجرجاني | اللنعريفات | rr |
| الناشنر دار الكتب الحديثة <br> مطبعة حسان 9 ام |  | محمود |  | rr |
| ط دار الـودة بيروت ط أولى 9VA ام. |  | نأليف/ أدونيس |  | rí |
| الناثنر مؤسسة الرســـالة | أحمد محمد <br> شاكر | محمد بن جريـر بن يزيد بن كثير بن غالب الآملمي أُبــــو جعفــــر <br> الطبري، | جامـع الليـــان في تأؤيل آي القرآن | ro |



|  | تحقبق/أحمــد <br> البردونيء،إِر ا هيم أطفيش | أبو عبدالنه محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فــرج الأنصـــــــــــر يـر الخزرجي شمس الادين القرطبي، | الجامع لأحكام <br> القرآن الناشر $\qquad$ <br> المصـــــرية <br> انقـــــاهرة ط <br> a $\qquad$ $\qquad$ هrへs <br> .م1975 | Y4 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| النانثر دار طوق النجـــاة ط أولى | الناصـر محمد بــنـر |  <br> إنـــــاعيل أبــــو <br> عبدالله البخـــري <br> الجعفي | الجامع المسند <br>  <br> المختصر مـن <br> أمور رســول <br> اله صــــى الهـ <br> عليـــه وســـلم <br> المعـــــــروف <br>  <br> النجاري | rv |
| ط دار الحقائق بيروت ط أولىى 910ام. |  | د/وفيق خنسة | جدل الحداثة في الشـــر 2 $\qquad$ در ان تطبيقية | r 1 |
| الناثنر دار العلم للملايين بيروت ط أولى 19AV1م. |  <br> رمزي منير <br> بعلبكي | أبو بكر محمد بن الحسن بن دريـــد <br> الأزدي، | جمهرة اللغة | r4 |
| ط دار النحــــوي للالنــــــر و التُوزيع بالرياض ط ثالثة . |  | رضـا النحـونـان عاــــي | الُحداثة فــــي منظور إيماني | F. |

مجلة قطاء أصول ل الكين العدى الخامسن عشر.

| ط دار الفكـــر بدمشــق ســــوريا، ودار الفكــــر المعاصر بيروت لبنان ط ثالثة | د/عبـــــــــالو هاب <br> المســـــــيري، د/ فتحي النتريكي | الحداثة ومــا بعد الحداثة | M |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الناشر دار الفكر العربي . | د/محمد محمد أبو <br> زه | الالحــــونـديث | rr |
| الناثثــر مركــز نمـــاء للبحـــوث و الادر الســـــات بيروت لبنـــن ط أونـــى . ${ }^{\text {r. }}$ - $\leqslant$ | تأليف/عبدالرحما <br> ن اليعقوبي، | الحداثة الفكرية <br>  <br> \|لفلسفي العربي <br> - المعاصـــــــر <br> محمد أركون- $\qquad$ <br> الجابري-هشام <br> جعيط | $\mu$ |
| الناثنر دار الفكر الفلسفي للار اسنـــات و الثزجمــــة والنشر دمشق ط ثانيــة م1999 | عزت النبيد | الحداثة بــين <br>  <br>  <br> انهيار دعاوى <br> الحداثة. | 「と |
| نوقشت بقســـم العقيــدة <br> و المــــاهب المعاصـــرة بكلية أُصول الدين جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســـــلامية باللريـــاض . - ! ! | محمد عبدالمزيز <br>  إشثراف د/ناصر بـــن عبــدالكريم الـعقل، | النحداثة فـــة <br>  <br>  <br> در اسـة عقدية، <br> لـ $\qquad$ <br> دكتور | ro |



| ط مركــــز مــــــارات <br> لنأبحاث و النشر بالقاهرة | نقا <br> العر بية/حجا <br> ج أبو جبــر ، <br> دينا رمضـان | ريجمونت باو مـن | الحداثــــــــــة | ¢7 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ط مركز الملك فيصــل للبحـــوث و الالدر اســـــات <br>  |  | محمد مصــطفى <br> هدارة | الحداث <br> والتزاث | rV |
|  |  | د/ محمد سبيلا | دفاعــا عــن النعقل وعـن الحداثة | rA |
| الناشر دار الريان للاتــراث <br> ودار الكتب الُعلمية بيروت <br> لبنـــن -مطـــابع الأهـــرام <br>  <br> بالقاهرةл• |  | أبو بكر أحمد بن <br> الحسين البيهقي | دلائل النبـــوة <br>  <br>  <br> ـاحب $\qquad$ <br> الشريعة | rq |
| الناشر المركز التقــافي <br> العربي- الالرار النيضـــاء <br>  |  | الأستاذ/ طه عبد <br> الرحمن، | روح الحداثة- <br> المـــــن إلــى <br> تأسيس الحداثة <br> الإسلامية | \&. |
| الناشنر مكنبــة الحنبــي <br>  <br>  | أحمد محمــــ ثـاكر | الإمام الثشافعي أبو عبداله محمد بــن إبربس بن الـعباس القرشي المكي، | الرسالة |  |

مجلة قطاء أصول الذين العذ اللخامنلب عشلر．

| النأثر المكتبة العصرية صيدا بيروت | محمد محيي <br> الـــين عبـا <br> الحميد | أبو داود سليمان بن الأشُعث بن إسحاق بن بشير بن شـــداد بن عمرو الأزدي البسجسنّاني | سنن أبي داود | $\varepsilon Y$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الناشنر مصطفى البـــابـي <br> الحبّي بمصر ط ثانيــة <br> ．19V0－ه1Y90 | أحمد محمـــ <br> شاكر | محمد بن عيســـى <br> بن ســورة بــن <br> موســـــى بــــن <br> الضحـالك التزمذي <br> أبو عيسىى | سنن الثنرمذي | $\varepsilon \mu$ |
| النانثر دار الكتب العلمية <br> بيروت لبنــان ط ثلالثــة | عـعـــــــالقادر | أحمد بن الحسين <br>  موسى الخراساني أبي بكر البيهقي | اللسنن الكبر | ¢ |
| الناشر مجمع الملك فهــ <br>  الثنريف بالمدينة المنورة |  | مز/ محمود محمد | شــــــــــات <br> انقـــــــــآنيين <br> حول اللـــنة <br> الننوية ، ، | \＆ 0 |
| ط دار الحديث بالقــاهرة $\qquad$ かな人． $\qquad$ ط ثان | جمال ثابت و آخرين | محمد عبــدالملكا <br>  <br> المعـافري | السبرة اللنبوية الممرووفـــــة بســيرة ابـــن هشام | \＆ 7 |
| الناثنر مؤسسة الرســـالة | عبـــــالشه بــن عبدالمحســـنـن النزكي | ســـيمان بـــــن عبـــدالقوي بــن عبدالكريم الطوقي الصرصري أبي الربيع نجم الدين | شنرح مخنصر التروضة | \＆V |



| الناثنر مؤسسة الرســالة <br>  199r ها | شالأرنؤوطـــيب | محمد بن حبــن بن أحمد بن حبان بن معاذ التّميمي أبي حانم الدارمي البستي | صحيح ابــن <br> حبان | \& 1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ط خامسة بدون تاريخ أو ، ناشر |  |  | الضضوء اللامـع <br> المبين عــن <br> اهـ $\qquad$ <br> النمحثن | $\varepsilon 9$ |
| الناشر دار ابن الجوزي بدون تاريخ |  | أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني | بيان الأسباب فــبي. | 0 . |
| ط التهيئة النعامـة الثــئون المطبـع الأميرية، مــن سلنسلة مجمـــع البحــوث الإنـــــلامية بـــــالأزهر الثريف، السنة التانــعـة | تقديم أكد/محمد <br> عمــــــــــــــا <br>  <br> أ.. <br> الادين عفيفـي <br> أحمد، أمـــنـن <br> عـــــم مجمــــعـع <br>  <br> الإسلامية | نو اء أركان حرب <br>  بهاء الادين حنفي، |  <br>  <br> الككبرى فـــي <br> ميز ان الإنـلام <br> والتـــــاريخ- <br> در اسـة نقديــة <br> لآراء الجنر ال <br> جلوب | 01 |
| الناشنر مكتبــة وهيـــة ط ثالثة |  | د/محمد البههي |  | or |

مجلة قطابع أصول الكين العدکالخامسلب عشر.

| $\qquad$ ط الشـــــبكة الْعربيــــــة لنذبحاث واللشر بيروت ط أولىى ه .. •م. |  | /د/ محد الثيخ | فلسفة الحداثة في فكر هيفل | Or |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| كطبعة الاعنمـد، الناشر مكتبــــة الآداب بـــــون <br> تأريــ |  | د/نوفيق الطويل | قصـة النــز اع بـــين الـــدين و الفلسفة | 0 ¢ |
| مؤسسة عيبال للاراسات <br> والالششر قبرص ط أونـــى 1991م. |  | كتـــــبـ نقـــــافي دوري يقوم على هيئــة تحريــرما عبــــــــــــــر حمن منيــف، وجـــبر عصــــــــــور وآخرون، | L $\qquad$ قض <br> وشهادات | 00 |
| الناثـــــر دار الكتـــــبا النعربي بيروت ط ثالثـــة . $\rightarrow$ \& $V$ |  | القانم محمود بن عمــرو بـن أحمد الزمخشري جاز الله | الكشاف عـن <br>  $\qquad$ <br>  <br> النتزيل | 07 |
| ط رؤية للالثر والنوزيع <br>  . . . |  | د/علي مبروك | لعنة الحداثـــة بين الجنــران و الباشا | OV |
| الناثنر مؤسسة الرســالة | 112 <br> الأرنــــــــــؤوط <br> وآخــــرون، <br>  <br> د/عبداله بــن <br> عبدالمححــــنـن <br> التُركي، | أبو عبدالش أُحمــــ بن محمـــ بـن حنبل بن هلال بن أسد الثيباني | مسند الإمـــام أحمد بن حنبل | ON |



| الالناثـــر دار النفــــائس للطباعة و الثشر والثنوزيع ط ثانيــــة 911ام. |  | محمــــــــــر رواس <br>  صـادق فتيبي | الفقهـاء | 09 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| المنتّدى الإسلامي |  |  | مجلة الليـــن التني تصـــر عن المنتـــدى الإسلامكي. | 7. |
| الناثر المكتبة العصرية و الادار النموذجية بيروت <br>  $\qquad$ .م1999-ه1ミr. | يوسف الثشيخ محمد | زين الـــين أبــو عبدالنه محمد بن أبي بكر بن عبد القـــادر الحنفـــي الرازي | الصحناسحــــــــر | 71 |
| الناثر دار الكتب العلمية | خليل الميس | محمد بن علــي <br> الطيـــب أُــــــي <br> الحسين النصري | المعتّمد فــي <br> أُصول الفقه | 7 r |
| الناثنر دار الدعوة. |  | مجمـــــع اللـنــــــة التحربيـــــة، إنر اهيم مصطفى وآخرون | النوسيط | 74 |
|  <br>  <br> الشريف بالمدينة المنورة $. م^{1990-1 \leqslant 17}$ | عبـــد الزحمن بن محمد بن قاسم |  | الفتاوى | 7 ¢ |
| ط الثـــــبـة النعربيــــــة لكأبحاث والثشر بيروت ط أولى 9 •• •r. |  | / / محمد سبيلا | الحداثة | 70 |

مجلة قطاءع أصول الذين العدכالخامسنر عشرا,

| الناشر دار إحياء التزراث العربي بيروت. | محمد فـــؤاد عبدالباقي | مسلم بن الحجاج أُــــي الحســــن <br>  <br> النيسابور ي | المسند الصحيح المختصر بنقل الـعــدن عـــن الـعـــن !إلـــى <br>  صلى النه عليه وسلم المعروف بصحيح مسلم | 74 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الناشنر دار الكتب العلمية <br>  <br> .199. - 1 ! 11 |  <br> دالقادر $\qquad$ عب <br> عطا | أبو عبدالش الحاكم محمد بن عبدالله بن محمـــ بــن حمدويه بن نعــيم <br>  <br>  النيسابور ي | النمســــنـرك | 7 V |
| الناثنــر دار الحــرمين بالقاهرة بدون تاريخ. | طــــرق بــن عوض الله بن <br>  عبدالمحسن بن إبــــــــــــــاهيم <br> الحسين | سليمان بن أحمد <br> بن أيــوب بـن <br> مطيـــر اللخمـــي <br> الشامي أبو القاسم <br> الطبر اني |  | 71 |
|  | نــور الــدين عتر | عثـــــــن بــــنـن عبدالرحمن أنــي عمرو تقي الثدين المعروف بــابن الصـلاح | معرفة أنواع علوم الحديث المـعــــروف بمقدمة ابــن <br> الصـلا | 79 |
| ط النهيئة المصرية العامـة للكتاب بالنقاهرة 997 19م. |  | د/ نصر حامد أبو <br> زيد | مفهوم النص | V . |

## 

| ط دار الغذ العربـــي ط |  | أبو عبداله محمــد بن عمر بن الحسن بن الحسين النتيمي <br>  بفخر الدين الزّازي | مفاتيح الغيب <br>  <br> بالتفــــــــــير <br> الكبير | V |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الناثــــــر دار الكتـــــبا الالعربي للطباعة والثنشـر بالقــــاهر .م $19 \times 7$ |  <br>  <br> إنـــــــــاعيل <br>  <br>  <br> د/عبدالنرحمن <br> بدوي | إمانويل كانت | مقدمة لكــل <br>  مقبلة يمكن أن تصير علمـا | Vr |
| الناشر دار ابن عفان ط | أبــو عبيــد <br> مشهور بــن <br> حســـــنـن <br> سلمان | إبــــر اهيم بــــن <br> موسیى بن محمد <br> اللخمي الغرناطي <br> الشهير بالثشاطبي | المو افقات | Vr |
| مطبعة السععادة بمصـر $\text { .197. - ها } 14 \vee 9$ |  | د/محمد عبـد الله <br> در | النبأ العظيم | V |
| الناشنر دار العلم بالقاهرة <br> بدون تاريخ. |  | شالشثيخ/ محمـود | من نو جيهات الإندلام | vo |
| الناشنر مكتبـة وهبـــة ط $\qquad$ ه 1510 $\qquad$ <br> .199! |  | المـغربي عبي الفتّاح |  <br> والأنبياء فـــي <br>  <br> الإسلامكي | V7 |

مجلة قطابع أصول الكين العذکالخامسلر عشر.

| ط دار الفاز ابي بيـروت ط أولى 9 أو |  | الأستاذ/ حســين | النز عـــــــات <br>  <br> الفلسة الْعربية <br> الإسلامية | VV |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ط دار الناقي لنـــن ط $\text { أولى • } 199 \text { م. }$ |  | وآلخرون |  | VA |
| ط المركز النقافي العربي بيزوت ط رابعة . . .م.م. |  | د/ نصر حامد أبو <br> زيد | النص و السلطة والحقية إر ادة المعرفة و إرادة المهيمنة | $\vee 9$ |
| ط المجلس الأعلى للقافة 199V.م. | نزجمة / أنور <br> مغيث | ألان نورين | نقد الحداثة | A. |
| ط مكتبة مدبولي بالقاهرة ط رابعة r . . rم. |  | د/نصر حامد أبو <br> زيد | نقد الخطـــبـ النديني | 11 |
| الناشر مكتبــة وهبـــة ط |  | الذهبير |  | Ar |
| الناشنر دار الفكر الـعربي بدون تازيخ |  | /محمد بن محمد <br> بن ســويلم أُبـو <br> ثشهبة |  <br> عوم ومصنطـح <br> الحديث | Ar |
| الناشر مكتبة العبيكان ط |  | الأستاذ/ عبـــدالله <br> بــــن ناصـــــر <br> النسدحن | الشباب، | Az |





[^0]:    'سورة فصلت: الايتان 1؟ ،r٪ . r

