$$
\begin{aligned}
& \text { Wix } \\
& \text { المجلس/الــبامى }
\end{aligned}
$$ 11


والْتيارات|المَعَادية5لِاسْنلام


-19 11/A12.1

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

$$
\begin{aligned}
& \text { التقـــــم مآلؤلـ } \\
& \text { !إعـداد } \\
& \text { Q } \\
& \text { ا'أأستاذ المشارك بكلية" اللغة المسبية بالدياض }
\end{aligned}
$$



# بسم الله الرمن الرحيم <br> افتتاح 

المهد لله ، والصلاة والسلام على محد رسول الله ، وعلى آل وصحبه ، ومن تمسك بسنته والتس الرشاد في هديه إلى يوم الدين وبعد :
فإن الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام من الموضوعات التى تثـــــــاهـامتام الواعين من أبناء الأمة الإسلامية ، وتحتاج من المارية الباحثين والدارارسين إلى أن يبذليا فيا فيها من البهد مايكثف عن خباياها ويوضح أبعادها .

وما يحمد لجامعة الإمام محد بن سعود الإسلامية أن تطرح الكتابة في هذا الموضوع ع الما

 إسلامية، تعرف طريقها نحو خدمة الفكر الإسلامي والعالم الإسلاميل

ولقد كان للإسلام فـ الماضى جولة مع أهل الباطل والضلال وأصحاب الأهـواء

 وكل ظالم ، وقامت المعارك ضار ية متعددة على مر التار يخ بين الإسلام وهؤلاء الاعداء

ويخطى" من يظن أن الحرب بين الإسلام وأعدائه قد وضعت أوزارها ، ويكون
 فغلبوهم وجعلوا منهم أما بعد أن كانوا أمة ، وفرقا بعد أن كانوا كانوا وحدة ، إنغا المق أن أعداء
 خطر الكلمة والفكرة بأتل من خطر البندى والسلاح فـلا المعركة الضارية التى يشنها أعداء الإسلام على الإبلام وأهله

إنهم الآن تد سكتوا عن حرب المنود والأسلحة ، ليشنوا حرب التشويد والتخريب
 الوساتل وخبيث التيارات والأساليب ، نغزوا المسلمين في تلوبهم وأنكارهم وأخلارياتهم


 الفكرى للمسلمين وكانت التيارات العارمة التى تجّاح ألمان المانها بموعا كبيرة من المسلمين الذاهلين عن المق المخلوعين بالعرض عن الجوهز .

> وحول هذا سيكون موضوع „الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام،.

أضواء على مفهوم الغزو الفكرى

تكاد تكون كلدة „الغزو الفكرى" من معطيات العصر المديث الذى بُلْتر بأنواع
 والعالم النامى بعامة ـ من متاعب وأضرار .

وإذا كان للكلدة مدلول بكازى واضح نـ اللغة فإن ذلك لا يعفينا من أن نلقى عليها أضواء تكشف عن حقيقتها وجازها إذ يدلا الظاهرة حينا ، والمقنعة بالبهارج والتهاويل فـ كثير من الأحيان .

وإذا كان العالم المعاصر تد عرف الغزو العسكرى من دولة قوية لأخرى ضعيفة
 وخيراتها ، ونانحت من أجل حاضر مغتصب سى" ، ومستقبل مهدّد بما هو أسوأ .



 الغاصبة معايشة التابع للمتبـوع، والمتخلف للمتقـدم ، وتدفـع فـ سبيل ذلك أبهـط الأثمان ...



 اعداء البلدان الإسلامية وأعداء الشعوب النامية إلى هذا الغزو الفكرى ، يكملون بد

أبعاد الصورة التى يرسمون لاستغلال الشعوب ، ويصلون به ما انتطع أو ماتصوروا أند انتطع من وساثلهم فـ احتكار خيرات الشعوب .

فها هو الغزو الفكرى المكمل لأساليب الغزو التقليدية حينا ، والبديل عنها أو عن بعضها فـ بعض الأحيلن ؟

إن هذا الغزو الفكرى - نـ كللات ـ هو أن تظل الشعوب الضعيفة أو النـامية


 الحق أنها خلافات قثر ية لا تتجاوز السطع بحال

لما ثبت ذلك من خلال الواقع لكل من كان له قلب أو ألقى النظر إلى مايدور بين
 هذه الدول الكبيرة من هيئات ومؤسسات دولية أو اقليمية تخفى بها وجها الديا المقيقى الحاثد الطامع الكريه .

إن هذا الغزو الفكرى هو أن تظل بلدان العالم الإسلامى خصوصا والما والعالم النامى






ماتعانيه من تبعية
 وأفكارا لأمة أخرى من الأمم الكبيرة - وهى غير إسلامية داتطا ـ دون نظر فاحص



 المتكامل فن كل زمان ومكان .

الغزو الفكرى هو أن تتخذ أمة من الأمم مناهج التربية والتعليم لدولة من هذه



 جانب آخر ، فيعيشون المياة وليس لمم منها إلا حظ الأتباع والأذناب .

الغزو الفكرى هو أن يهول العدو بين أمة من الأمم ـ وبخاصة الأمة الإسِلامية اليا




 تاريخه وسير الصالمين من أسلافد فيذهل عن حاضره ومستقبله ويضل عن معالـم طريقه .

الغزو الفكرى هو أن تزاحم لغة الغالب لغة المغلوب فضلا عن أن تحل محلها أو تحاربها بإحياء اللهجات العامية والإقليمية ، ومادام الإنسان لا يفكر إلا بالغا باللغة ـ كا كا
 لغة أمة هو إجبار للأمة المغلوبة على أن تفكر كا تفا تفكر الأمة الغالبـة وأن ترى من من العادات والتقاليد مثل ماترى الأمة صاحبة اللغة الغازية ، وما سكتت أمة غاز ية في

 بلدان العالم الإسلامى ، ونى كثير من بلدان العالم النامى ببعيدة عن الأذهان .

الغزو الفكرى هو أن تسود الأمة المغزوة أخلاق الأمة الغاز ية وعاداتها وتقاليدها ،

 سلوكها وتوجهه ، نإذا ما استوردت أمة من الأمم أخلاتها وتيمها من ألاعي أمة أخرى مسخت بذلك شخصيتها وننكرت لأصالتها وعاشت تابعة ذليلة للأمة التى تلـدت ألـا أخلاتها ألهـا وخسرت من مستقبل أجيالها مايزيدها اتترابا من أصالتها ورجدت نفسها أمام التبعية

هذا ما أتصوره من أضواء يكن أن تلقى على مفهوم الغزو الفكرى لتوضيح حقيقته

 عنه عقول الغازين من وسائل أدهى وأخفى فـ المستقبل القر يب أو البعيد من تار الـاريخ الصراع بين الأمم .

أما عنـطيتعلق أمر الغزو الفكرى بالعالم الإسلامى والفكر الإسـلامــى والثقافـة





 الإسلام ومبائه حربا لمم ولا يارسونه فـ الناس من أعال

من أجل ذلك أصبع الغزو الفكرى لِّسلام والملمين يستهدف البلنور لا التشور
 تركز الغزو الفكرى ضد الإبلام فى حرب ضارية ضد أمرين خطر ين هـر ها ها : القرآن الكريم أصل الشر يعة وماترحه ونصتله من سنة رسول اللد صلى الله عليد وسلم فى العالم الإملامى كله . واللغة العربية لغة القَآن والإصلام ، فى العالم العربي بالرجة الأولى ، وفى كل مكان يكن أن يعنى باللغة العربيَة بعد ذلك .

وكل عمل وكل خطة يقوم بها أعداء الإسلام والمسلمين في الفكر أو الثقافة أو المبدأ


 مظامر حياة المسلمين كلها ابتداء من تغير الزى وتغير العادة إلى تغير العلق والسلوك ،
 إتصل القرآن عن ألسنتهم وتلو.هـم وحياتهم .

هذا هو مفهوم الغزو الفكىى ، وتلك هى تياراته المعلاية للإسلام فيِّا أرى ، وسوف
 القرآن الكريم والسنة النبوية وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، وضد التار التاريخ
 اللغة العربية لغة القرآن الكريم .
 واستعار ونظريات ومذاهب معـادية كالديوتراطية والشيوعية والاشتـراكية وإحياء
 النساه ، وما لذلك كله من وساتل وأساليب .

و وسوف أدم على ما أقول من الأدلة والبراهين والشواهد مايدعم صحة ما أتول والله المستعان وهو المادى إلى سواء السبيل .

## الأبعاد التاريخية للغزو الفكرى <br> ضد الإسلام

سوف لانذهب بعيدا نف الحديث عن هذه الابعاد التاريغية للغزو الفكرى وتياراته





 والنصرانية وإغا كانت نتيجة المنازعات المبنية على سوء التفاهم ، فأهل الكـيا




 بين الديانتين وفى هذه الأحاديث من الروايات المدخولة والموضوعات ماهو معلـوم (هكذا

ز زعم درمنجهم)
 المسلمين والمسيحيين ازداد بينهم سوء التفاهم واشتدت البغضاء كثيرا ، وميان اليما يجب أن


 (صلى الله عليه وسلم) بصور غريبة جدا ويشوهون من هذه الصورة ماأمكنهم (وذكر

درمنجهم البطاعن التى كانوا يوجهنها إلى النبى صلى الله عليه وسلم كما أبينا نقله نظرا



 فى تلك المياكل ححمدا بشكل صنم من ذهب وفضة راكبا على فيل ، وهذا الفيل على

 وأبولون (كل شي' خطر فى البلا إلا نسبة عبادة الثالوث إلى المسلمين)

ثم إن تصصا يسمى قصص محــد Raman du Mohamet ورد فيه مايفيد أن الإسلام يجيز اشتراك بهلة رجال فى زوجة واحدة !

ولقد طال أمد هذه البغضاء وهذه الأباطيل كئيرا منذ أيام "رودلف دولود هيمره إلى


 بالمحالات ، وكانوا بزعهم لا يجدون حاجة إلى الأخذ والرد فـ هزء كهذا .
 فى القرن الثانى عشر (الميلادى) القرآن إلى اللاتينية ، ثم فـ في القرن الرابي باسكال، فعلم عن الإسلام أكثر من غيره .

ثم إن البابا „إينوشانيوس الثالثر قال عن محمد إنه المسيح الدجال
ولكن فى القرون الوسطى بدأوا ينظر ون إليه كرجل مبتدع من يقال يلم لم المراطقة
(1) مابين القوسين من كلام ثكيب ارسلان

ثم ظهر „ريوند روله فی القرن الرابع عشر، و (پغليوم بوستل، فى القرن السادس
 التاسع عثر، وكانت أحكامهم فـ هذا الموضوع متفارتة ليست على وتيرة واحدة .

أها (فولتيه، فة. كان كتب الرواية المساة برواية حمد وبناها على غير يحقيق ، ثم
عاد فصحع فسا كيرا ما وهن فيه .

وتد أرتكب ("مونتسيكو" بعد (پباسكال) و „ (البرانش" أغلاطا كثــيرة فيا يتعلـق بالإسلام نفسه، إلا أنه كانت له آراء سديدة وأحيانا عادية فِا يتعلق بعادات المسلمين .

 موافقن للإسلام ولنبى الإسلام ، وربا أثنوا عليها .
 الإبلام ون معمد (ضلى الله عليه وسلم) ولا يزال للإسلام إلى يومنا هذا أعداء شديدو العصبيـة..(r)

وبحسبنا هذا التصوير للعداء المقيت الذى وجهـ أبناء الغرب للإسلام والمسلمين وهو



 التقريب، فتلك هى الفترة التى زادت فيها قور أعداء الإسلام واتسع نفوذهم، وتعمق
(r)
. A

 وبدلوا من خططهم ، وألبسه غزورمم من الأقنعة ماأخفى معالم على كثير من المسلمين ألمين .

ولنظر فـ مواجهة أعداء الإسلام للدول والبلدان الإسلامية التى كانت تعيش فـ

 استطاعت انجلترا أن تستولى على الدولة الإسلامية فن المند استيلاء سياليا الياليا ، وأنتقلت

 الميلادى فـ آسيا الوسطى .

ولم يقق من العالم الإسلامى فن آسيا آنذاك إلا الدولة الصفوية فـ إيران ، والدولة التركية العثانية ف آسيا الصغرى وشرتى أوروبا ، وسوف نتحدث عن ذلك بعد تليل .



أما الدولة العثانية فإن المديث عنها ذو شجون ، وبحسبنا منه أن نشير إشارات
 هذه الدولة .

 على بميع أجزاء بلغاريا ومقدونية وتساليا وتراقيا ... ثم إلى الأدرياتيك، ثم القسطنطينـينية

وألبانيا والبوسنة والصرب وبلاد المجر وإقر يطش وغيرها ، وقد تم كل ذلك فى ثلاثة قرون أو يزيد ، حيث وتفت جيوش تلك الدولة على أبواب فينا سنة

ولن ينسى التاريخ لمحمد الثانى أنه میى الكنيسـة الإغـريقية وحـرم اضطهــاد المسيحيين تحريأ تاطعا، وأعطى للبطرير يك والأساتفة من الحصانات ونفوس الكلمة مايعد بحق صورة نابضة من صور تسامح الإسلام مع أهل الكتاب، وكذلك عو مل الأساقفة نفس المعاملة الحسنة فى كل الولايات التى تخضع للدولة العثمانية .

وليس أدل على تسامع الدولة العثمانية مـع المسيحيين من كلات " ر يتشـارد ستبر " وهو تاجر إنجليزى كان فی تركيا سنة IAVo م حيث قارن بين المسلمين الأتراك وبين المسيحيين في معاملة المسيحيين أنفسهم نقال : (... وعلى الرغم من أن الأترالك بوجه عام شعب من أشرس الشعوب بسيرهم فى أعال الظلام ... سمحـوا للمسيحيين بميعـا ، لVزغر يق منهم واللاتين أن يعيشوا بحافظين على دينهم ، وأن يصرفوا ضلاترهم كيف
 كثيرة جدا ، على حين أستطيع أن أوكد بحق ـ بدليل اثنى عشر عاما قضيتها فى إسبانيا أننا لا نرغم على مشاهدة حفلاتهم البابو ية فحسب ، بل إننا فى خطـر على حياتنـا

وسلعناه(r) (r)
كذلك صاع مقار يوس بطر يق أنطاكية يشنى على تسامع الأتراك المسلمين ووحشية البولندين فى معاملة المسيحيين فقال : „أدام الله بقاء دولة الأتراك خالدة الدا يأخذون مافرضوه من جزية ولاشأن لم بالأديان، فهم سواء أكان رعاياهم مسيحيين أم ناصر يين ، يهود أو سامرة ، أما هؤلاء البولنديون الملاعين ، فلم يغتنوا بأخذ الضرائب والعشور من إخوان المسيع ، بالرغم من أنهم يقومون بخدمتهم عن طيب خاطر ، بر ، بل وضعوهم تحت سلطة اليهود الظالمين أعداء المسيح الذين لم يسمححوا لم حتى بأن يبنوا

الكناتس ولا بأن يتركوا لهم قسسا يعرفون أسرار دينهم(E)


وهذا هو (أبروتس فوليثاه، أحد أشراف جنوة يقول : "... وطــلما تساءلـت : وكيف يحدث أن عددا كبيرا جدا من رجالنا يأوى إليهم - يقصد الأتراك - باستمرار ويتنكر للديانة المسيحية وينضوى تحت لواء الشر يعة الإسلامية ٪(0)

على أن الفرية التى تقول بأن المسيحيين اتجهوا إلى الإسلام هروبا من الجـزية التركية ، فرية لاتستند إلى أى أساس صحيح ، لأن هذه الجزية أو الضر يبة لم تكن تجاوز دوكة واحدة عن كل رأس أى مايساوى ما يتراوح بين عِّ -1 عشرة قروش عن كل ذكر بالغ ، كل حسب دخله ، ولما زادت هذه الجزية زيادة
 ستين قرشا ، كل على حسب دخله كذلك ، هكذا اعترف الكتاب المسيحيون بعامـة
 كان ذلك الدين - من أجل مبلغ سنوى زهيد إلى هذا الحد !!!

على أننا هنا لا ندعى أن الدولة العثّانية كانت دولة إسلامية مبرأة من العيوب ، أو كانت ملتزمة بحدود الشر يعة الإسلامية ونظمها في كل أمرها ، إذ المعروفـ لدى الـى كل منصف من الباحثين المسلمين لتلك الدولة مخالفات كثيرة لشر يعة الإسلام ، وأن أبرز هذه المخالفات كان يتمثل فى ضر يبة الأبناء ـ وهى أخذ الأبناء من آبائهم المسيحيين فى سن مبكرة لينتظموا فى الجيش التركى قسرا ـ على أن هذه المخالفة لشرع الله لم تكن عامة أو مفروضة على كل مسيحي ، وإنما كان يكتفى من كل مدينة بأن يتبرع أهلها بولدين أو ثلاثة أو أربعة في كل سبع سنوات «(7) عـل
 وهذه الضر يبة على قلتها وتباعد الفترة الزمنية التى تجبى فيها ، ليست جائزة في شر يعة الإسلام لأكثر من سبب : لمخالفتها لأكثر من نص ، ولكنها على الرغم من ذلك لم تكن السبب فى إقبال كثير من المسيحيين على الدخول فن الإســلام ـ كـا يزعـم الزاعمون .
 م

ورم تستطيع أوروبا وروسيا القيصر ية بجتمعين ومتفرقين أن يسكتوا على تلك المكانة التى أحتلتها تركيا المسلمة في نفوس المسيحيين ، فأخذت تكيد وتدبر وتحيك الموامرات والدسائس ، وكانت الحروب والصراعات بين تركيا وبـين هؤلاء ، وبـدأت
 الإسلام وروحه ومهجه ونظامه وعند ذلك أصبحت تلقب عند أعدائها بدولة الرجل المريض الذى يوشل، أن يفنى ، فا ان بدأت حرب أستقلال اليونان عن تركيا حتى وعـي
 إبراهيم بن محمد على أن تقف بجوار تركيا وأن تحقق لا بعض الانتصارارات على أعدائها في اليرنان، حتى تحالفت كل القوى الأوربية والروسية من أجل تحقيق هدفين: الأول منها : هو القضاء على الأسطول المصرى في معركة نفارين البحرية ، حيث واجهته أساطيل روسيا وانجلترا وفرنسا وحققت عليه انتصارا كبيرا .

والثانـى : عقد اتفاق منفرد مع محمد على ليتخلى عن معاضدة
تركيا أو الوقوف معها في حرب .

وقد نجحت هذه الدول ضد تركيا في الوصول إلى تحقيق هدفيها معا ، بغض النظر عا) بدأ بين هذه الدول المتحالفة (انجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا) من خالافات هى في الحق قشر ية سطحية ، أشبه ماتكون باختلاف اللصوص على تقسيم المال المسروق م

وما إن بدأ عهد السلطان عبدالعزيز حتى انتشر النفوذ الغربى فى تركيا ، وانتشر الغزو الفكرى الأوربى لبلاد المسلمين وجدت المحاولات المستميتة من الأعداء للقضاء
 عدد الأجانب الأعداء الألداء لكل ماهو إسلامى ، متحالفة هذه البحاعة مع المحافل الماسونية الدولية ، وليس لكل هؤلاء من هدف إلا أن تصبح تركيا وقد تنكرت للإسلام مبادئه ونظمه ، وقد نجح هذا التحالف في الوصول إلى هدفه كذلك . وما إن قامت الحرب العالمية الأولى حتى بدأت النوايا وأخذت في الوضوح حين

أعلنت روسيا الحرب على تركيا ، ثم ـ وعلى وجه من السرعة ملحوظ ـ أعلنت أنجلترا وفرنسا الحرب على تركيا كذلك .






 الأناضول وغربى طرابيزون إلى نقطة تحدد فيا بعد .

ويدو أن الحلفاء لم يستطيعوا أن يتفقوا على شئ في أمر فلسطين يخضعها لإحدى
 أن تكون فلسطين يحت إدارة دولية ، وهكذا تبددت أجزاء الدولة التركية المسلمة

وعند نظرة أخرى إلى أتفاتية (سايكس - بيكوه) بين أنجلترا وفرنسا ، نجد أنها ننص



 وآتت ثـارها لدى أصحابها ، فسسخت الفكر الإسلامى وشوهت المضارة الإسلامية وهزت

كيان الشخصية المسلمة .
وكان من ثمار هذا الغزو الفكرى للإسلام والمسلمين أن تام بعض مفكرى المان المسلمين باستحداث حركات سموها حركات تقدمية فـ الإسلام ، فأدخلوا بها عا على الإسلام ماليس
 الإسلامية التى يجب أن يقوم بها المسلون ليعيشوا عيشة متحضرة تتلاتم وتواكب

الحضارة الأور بية التى أصبحت فى نظرهم مثلا يحتذى ، رأينا ذلك رأى العين فيا نادى
 التجديدية من استحداث مذهبين جديدين في المسلمين هـ الما : المذهب القاديانى وانى والمذهب الأهدى ، وها فن المق ليس من الإسلام فـ شئ .

هذا أثر الغزو الفكرى المعادى للإسلام فـ المسلمين أنفسهم وبخاصة فـ المفكرين
والقادة منهم .
وأما ثمرة هذا الغزو الفكرى غير المسلمين من تلك الجيوش المنظمة البجوارة من





 والسنة النبوية وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتشويههم للحضارة الإسلامية وللتاريخ الإسلامى وللتراث الإسلامى كله .

وعن طريق رابع هو إثاعة النظم السياسية والنظم الإججاعية والاقتصادية الغربية
 والاقتصاد ، لينعزل المسلمون عن دينهم منهجا وحركة ونظامـا الانـا

وعن طريق إعلاء شأن الحضارة الأوربية وربط التمسك بها والمتمسكين بها بعجلة
 ودينهم وقيههم الإسلامية كلها .

وبعد : فتلك هى الأبعاد التار يخية للغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام فـ صورتها المصغرة التى لا أتصد منها الاستيعاب ولا التانيا التوسع ، وإنا القصد منها هو أن أن تكون مدخلا للبحث وبابا إليه .

$$
\begin{aligned}
& \text { البابـجـد الأولن } \\
& \text { ثضا هـ الٌّ }
\end{aligned}
$$

## الباب الأول <br> مظاهر الغزو الفكرى وتياراته

اتخذ الغزو الفكرى للإسلام والمسلمين في العصر الحديث مظاهر عديدة ، واتجهت
 كله ، حاملة إليه السم فى العسل ، أو الموت فيا يزعمون أنه الدواء .

ونستطيع أن نتعرف على تلك المظاهر للغزو الفكرى وتياراته في ملات التشويه
 التشويه للتار يح الإسلامى ونظام الحياة الإسلامى وللتراث الإسلامى كله .

كها نستطيع أن ندرك مظاهر هذا الغزو فى هلات التغريب للحضارة الإسلامية

 القرآن اللغة العربية الفصحى

ولقد قامت على نشر هذا الغزو الفكىى وترويجه مؤسسات عديدة ومراكز خطيرة منها الصـهيونية والتبشـير والاسـتعلار والمبـادىء والنظـريات المعـادية للإســلام مثــل الديوقراطية والشيوعية والاشتراكية والقوميات .

ومنها : الفلسفات المدامة كالوجودية واللفوضوية واتخاذ العـرى مذهبـا ، واتخـاذ التخنث للرجال والترجل للنساء أسلوبا فى الحياة
 كالسينا والمسرح والملاهى والنوادى والجمعيات الهدامة كالماسونية و „أندية الروتارى" وغيرها .

وهذه كلها ركائز للغزو الفكرى ، ونقط انطلاق تتحرك منها الحملات وتنطلق لتغزو ،


ولنبدأ حديثنا عن ملات التشويه للإسلام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولشخصه الكريم ولتاريخه ونظامه وتراثه .

## هلات التشويه الموجهة ضد الإسلام

تناولت هذه الحملات أصل الإسلام وهو القرآن الكريم والتفسير الصـحيح لــذا

 التالية من هذا البحث .

وهذا التشويه يستهدف أهدافا خبيثة ، لا تخفى على من يتأمل خطط الأعـداء
 المسلمين فى دينهم لما يدخل على الأعداء من تشويه على أصله الأله الأصيل كتا


 والاتتصاد عنده لايقنع ولا يحقق له شيئا من مطالبه ، وعندئذ تتلقاه دعايات هؤلاء
 إلا أن يرتى فى شباكها فيضيع اعتزازه بدينه ويصبح تابعا خاضعا لعدوه .

ومن بين أهداف الحملات التشويهية تلك أن يقيم هؤلاء الأعداء بين الإسلام وبين الجموع البشر ية المقبلة عليه من الوثنيين فى آسيا وافريقية بل من الذين أدخلوا في

 رسوله صلى الله عليه وسلم وتاريخه وتراثه أمام الناس

إلى غير ذلك من أهداف يستهدفونها من وراء هملات التشويه تلك .

## 1 ـ محاولة تشويه القرآن الكريم

ليست محاولات تشويه القرآن الكريم حديثة أو معاصرة ، وإنما هى مُمدة فـ التاريخ الإسلامى مواكبة لـياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، همل لواءها العا أعداء الإسلام من من يهود ، ومن الوثنيين والنصارى أجيالا بعد أجيال إلى يومنا هذا .

، وليس من هدفنا هنا أن نتتبع هملات التشويه للقرآن الكريم عبر كل هذا التاريخ الونا وإنا نحاول أن نتحدث عنها فـ الإطار الزمنى الذى حددنان النـا هلذا البحث وهو قرنان أو قرن ونصف قرن من الزمان .

ومن أخطر من عبثوا بالقرآن الكريم وتعــدوا تشويهـه كتـاب سدائـرة المعـارف
 المستشرق الحاتد المطر پماكدونالده وأخطأ وتخبط وأضر بنفسه وبالمقيقة العلمية أكثر مما أضر بالإسلام أو بالثقرآن الكريم أو بالرسول محد صلى الله عليه وسلم .
 يستطيع أن يرى ماتخبط فيه الكاتب ، وماقال فيه عن غير علم ألم أو تعقل ، فلا عارف الما

 عن تعصبه الذى أعهاه عن المق .

ولقد تجرد للرد عليه في هذه المزاعم والأبـاطيل مستشر ق آخـر هو " اكارديهه، :
 به („ارديه) فيه خلل كبير ، وكان ينقصه التحرى والدقة وإن أعجب بعض النـــاد والمعلقين .

ولنضرب الآن مثلا واحدا عن تخبط پماكدونالده فـ حديثه عن القرآن الكريم وهو




 لديهم فكرة عن الملانكة أو أنهم جعلوهم شركاء لله ، وربا كان هذا هـا تفسيرا من عند (Y)... محمد

والذى يعنينا من هذه العبارة ادعاؤ أن القرآن الكريم تفسير من عند محمد صلى الله عليه وسلم ، والعجيب أنه بيزا يدعى هذه الدعوى الباطن البانة نجده يعتمد في كلامه أحيانا على آيات قرآنية .

ثم يلح فـ موضــع آخر على أن القرأن الكريم من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم

 اليوم الآخر ، وبذا تحولتتلك الفكرة الغامضة عن الله الله إلى ذات لها خطا خطر عظيم ، وينبغى


 وكانت الفطرة السليمة هى التى دفعت المسلمين بعد عحمد (صلى الله عليه وسلم) إلى
 وسلم) أحسن مما تعبر عنها الصفات التى ذكريا تعيننا كثيرا فن فهم وتحديد عبارات حعدي (صلى الله عليه وسلم) المبعثرة المتناقضة (A) ثم

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) } \\
& \text {. reY_ř }
\end{aligned}
$$

يعاود (ماكدونالده محاولاته فـ تأكيد وهمه بأن القرآن الكر يم ليس من عند الـد الله ، فيوهم




أن ترد فيه ...)(9)

ثم يلح على إلصاق تهمة صنع القرآن بحمد صلى الله عليه وسلم ، فيزداد تخبطا
 الآية Y
 وقدتكون هذه الصفة كلمة بقيت فـ ذاكرة محدد من العبارات التى تتلى فن صلوات

النصارى)(•1)
 إلى دليل أوهى دليل ، وبحسبه أن يفند مزاعهه مستشرق أخر هو آ آكارديهه .
 الصفحات ولكنى سوف أكتفى من هذا العدد العديد بستشرقين أخرين هـ : المستثر ق "جب" والمستشر "هــ • ج • ويلز " .

فالمستشرق "جب" يتحدث عن محد صلى الله عليه وسلم وعن تأليفــ للقـرأن

 والعقائد السائدة فى زمانه والداثرة فـ المكان الذى نشأ فيه ه .

ثم يواصل »جبه" حديثه عن محد والقرأن فيقول : (أن مكة كانت فـ حياة زاخرة

 ترى آثارها فـ حياته وفى قرآنه وفى كفاحه إلى أن مات)(1)،

وافتراءات „جبه واضحة البطلان بينة البهتان ، تفقد المنطق وتجانب الصواب .

ثم يواصل „جبه افتراءاته فيقول : (اوحمد في البداية لم يكن نفسه على علم بأنه
 إلى أخرى ، هى التى قادته أخيرا وهو بالمدينة بعد أن هاجر إليها إليا ، إلى إعلان الإسلام كجاعة دينية جديدة بإيانها الماص ، بنشآتها الماصة.

ويبدو أن معارضة المكيين له لم تكن محافظتهم وتسكهم بالقديم أو بسبب عدم

 يجوز أن تلحق ضررا بالقيم الأقتصادية لمقدساتهم

وبالإضافة إلى ذلك فإن المكيين قد تصوروا ـ أسر ع مما تصور محمد نفسه ـ أن
 تحكمها فتة قليلة حتى ذلك الوقت)(Ir)،

وخلاصة مايرى جـب أن محمد صلى الله عليه وسلم قد تأثر بالبيئة التى عاش فيها
 ححمد صلى الله عليه وسلم ومن ملاءمات هذه البيئة التى عاش فيها

ومن سقط ماقاله ״جب" أن أهل مكة عارضوا محمدا صلى الله عليه وسلم ،
 إلى المد الذى وصلت إليه بسبب التنافس على الزعامــة وعلى المالــح الاقتصــادية

والسياسية .

وقمة الباطل عنده ادعاؤه بأن القرآن الكريم كان أثراً من آثار إحساس الرسول صلى الـى
 الكريم بدأ واضحا فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفى كفاحه إلى أن مات .

وأما المستشر ق : هـ • ج . ويلز ، فإنه يردد نفس التهم التى تستهدف تشويه الترآن


 والقبول من الدارسين .

يقول "هـ • ج • ويلز، عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (اوحدث فى مكة قرابة




 كانت له السيادة على الأرباب القبلية الثلاثـاثة بالث بلاد العراد ولـظ أمارات المتل وعدم الإخلاص والخرافات المتجلية فـ وثنية البلدة ، فضاق بذلك الـلك ذرعا ، وربما كان اليهود قد هدوه إلى الأعتقاد فى الرا الـا



ثم يقول ويلز فى موضوع آخر من كتابه السابق تحت عنوان (امحمد يصبح نبيا منافحاه، :


 ولها أغلب مزايا البدوى وأهم نقائصهه .

ثم يصل المولف إلى تـة مايريد قوله ، حيث يقول ״ پ لم يكن محمد (صلى الله عليه



وفى موضوع آخر من كتابه ذاك يقول : إفلل انتشرت التعاليم البمديدة وتكيفت فـ




 المق عن عدد لا يیصى من المسلسين الجدد غيابا تاما (! (10) .

وبعد : فهذا بجل لآراء عدد ثليل من المستشرقين فـ القرآن الكريم ، وهو صورة
 يتأسى ديانة اليهود أو النصارى ، أو أنه من صنع ححمد صلى الله عليه وسلم !!!
 الذى لانريده ، فحسبنا من هذا البهتان أن نتير إلى طرف منه ، كا كا أننا هنا بصدد أن نرد نرد

[^0]على هذه الأباطيل والترهات ، فإن البهتان فيها أوضح من أن يحتاج إلى مناقشة أو رد أو حوار ، فضلا عن أن ماكتبه كثير من عللاء المسلمين وتليل من المنصفين من الباحثين الـين الغربيين فيه مقنع وغناء .

ولم يجد واحد من هؤلاء الحاقدين على الإسلام والراغبين فى تشويهه ، حجة أو أو دليلا
 من هؤلاء الحاقدين وقفة المعارض المكذب لكل ما افتاتوا به على الإسلام .

غير أنى لااستطيع أن أترك هذا المجال دون أن أطرح بعض التساؤلات وأثير بعض النقاط فأتول : لست أدرى كيض يتساءل "ماكدونالده فيقول : هل كانت قد وجدت

 عن الملانكة الذين لم تكن لدى العرب عنهم فكرة سابقة . ولو كان (اماكدونالده الذى يبيح لنفسه أن يكتب عن القرآن والإسلام يعرف قدرا
 قال أبوعبيدة : ملك : فعل من لاك أى أرسل ، والألوكة والمألكة : الرسالة قال لبيد :

بألوك فبذلنا ما سأل

أننى قد طال حبسى وانتظارى

وغلام أرسلته أمه
وقال عدى بن زيد : أبلغ النعان عنى مألكا

واشتقاق الملك من الألوكة وارد ، لا سيا وأن هذا المعنى يستأنس عليه ببعض أيات

 رسلا ...(IV) وقال جل شأنه : (اينزل الملانكة بالروح من أمسره على من يشـاء من . الماطر (IV) or : (IV)

عباده ..(1)(1) ، فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الملاثككة مرسلون من عند الله ، مما
 يؤكد أن القرأن الكريم قد نزل باللغة العربية؟







 هلا على هذا الاعتبار .

والآيات القرآنية التى تؤكد معرفة العرب للملانكة واعتقادهم بوجودهم مبالنا وبانهر رسل
 سبحانه : اوقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام ويثى فـ الأسواق ، لولا أنزل إليه ملك


والآيات القرآنية الدالة على أعتقاد العرب بأن الملانكة بنات الله ، وأن بعضهم




 ليسمون الملاتكة تسمية الأنثى" (r) (r) .
(ry) الاسراه: :ـ. .
. : سورة الفرقان (Y•)
(rr) النجم : ry _ry .

لعل هذه الآيات تقنع ״ماكدونالده وأمثاله بأن الظن لايغنى من المق شيينا ، ولعل

 يرجعون إلى المق والصواب .

كذلك ضل ((ماكدونالده حين زعم أن لوازم السجع مملت الرسول صلى الله عليه
 واحداً عندى هو أن پماكدونالده لا يعرف السجع ولا لوازمه ، ولا يفرق فـ الأساليب العربية بين مسجوعها وغير مسجوعها .

ولو ذهبت أرد كل فرية ما زعم (ماكدونالده) لتحدثت في في بسائط وبدائه لا تغيب عن عاقل أو عارف بأوليات الإبسلام وأوليـات اللغة العربية ، فضلا عن متعانلم مرانم مغرور يتصدى للحديث عا لا يعرف ألا

 المؤثرات استجابة ظهرت آثارها فـ حياته وفـ قرأنها لها إلا أن تتهاوى غير قادرة عن النهوض لعجزه وليس الرد على مثل هذه المزاعم التافهية بمجد ولا ملا مغن أمام والتعصب المقيت ، المعىى عن المق وعن بريات التاريخ

كذلك فإن ماهذى به "جبه من أن معارضة أهل مكة للرسول صلى إلى الله عليه وسلم




 على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ماتركته ....)



 بحوث وتحقيقات وموضوعات ـ كا يزعم أكثر المستشرقين فيا يكتبون وهمر: عبداللا
 شي' يخصه وحده، ولكنه في الوقت نفسه لن يغير من التاريخ المعروف قليلا ولا كثيرا.

كذلك زعمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الكنائس المسيحية فى سوريا !!
 آنذاك ؟ أهى رحلته مع عمه أبى طالب تلك الرحلة التجار ية التى ماتجاوزت بصرى ؟

إن اتهامات هذا المستشر ق لتدل على حرصه الشديد على التضليل والحداع ـ خداع الم
 الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعـر ولا ينبغـى له، حينا يسمعـون كلام
 الرسول صلى الله عليه وسلم له قوة تصور الهية هائلة وإل العرب، ولما أغلب مزايا البدوى وأهم نقائصه فهى كلما

 على عقلية صاحبها ، وتصوراته مايخرجه عن دائرة العقلاء أصلا . ثم نحب قبل أن ينتهى هذا الفصل أن نطرح تساؤلا على هؤلاء المجدفين القائلين
 الكريم كل هذا التحامل وكل هذه الأباطيل ؟
 وعملهم بمتضاه على فترات غير قليلة من التاريخ ؟

أبعد وصول جيوش المسلمين إلى أوروبا حاملة راية :
 هلت المستشرقين على التهجم على القرآن الكريم صانع الرجال والأبطال ؟

أم نعد النظرة الفاحصة التى تارن بها بعض المنصفين من غير المسلمين بين القرانٍ الكريم والتوراة والإنجيل التى بأيديه ، هى المحرك لمذه الأحقاد والمثيرة لهذه التهجالـات والمحركة لكل هذه التشويهات ؟

أم أن روح الحروب الصليبية المقيتة العمياء لا تزال تسيطـر على عقـول هؤلاء وتطس قلوبهم فينفثوا سموم أحقادهم تهجات واتهامات ؟

أم أن الحوف من أن يعود المسلمون إلى كتابهم الكريم يستلهمونه حلول تضائلياهيم
 قد أذلتهم عن الحق والصواب، فأخذوا يقلبون الحق باطلا، ويشوهون الئلين القرآن ما وسعهم

 والثقافية لتهيد الغزو الفكري الإسلامي في صميمه وهو القرآن الكريم؟.

أم أن الصهيونية العاليمة المدمرة لكل قوى المير فـ البشر ، المعادية للإسلام والقرأن
 سمومهم ويروجون باطلهم ، وينشر ون افتراءاتهم على أقدس مالدى المسلمين وهو القرآن الكريم ؟

أم أن للنفط الذى أنعم الله به على كثير من البلاد الإسلامية ـ والذى أصبح اليوم

 هذه الطاقات التى أنعم الله بها عليهم وبين المتهج الصحيح الذي النى يقف بهم على طري العزة والسيادة والتـكن ، وهو القرآن الكريم ؟ .

## Y ـ ب محاولة تشويه السنة النبوية

وهى محاولات ضارية عميقة الجذور فـ تاريخ حربهم للإسلام ، وهى محـاولات
 مصدريه الأساسيين القرآن والسنة .

وهى حرب تدخل حديثا فـ الغزو الفكرى اللسلمين ، وقد جند أعـداء الإســلام



 وأعتبره كثير من أبناء العربية مراجع هامه عن الإسلام فكره وتاريغه وثقافتد .

ويبدوا أن تطاول المستشرق (پماكدونالده على الحديث النبوى الشر يف واتهامــ


 الوجهة التاريخية ، فإن عملنا هذا يكون لاغناء ائناء فيه على الإطلاق .

فـن الواضح أن هناك أحاديث كثيرة لا يُكن أن تكون قد صدرت عنه ، كا كا أننا لن


 السجل مضطرب ، كثير الأغلاطالتاريخية، وفيه معلومات مضللة لم تؤنذ من من مصادرها

[^1]الأولى حتى إنه أصبح لايصلح إلا لتكملة المصادر الأولى الأخرى وتوضيحها ، ولها

 تجد فيها مشابهة لما ورد فـ القرآن مشكوك فيها كذلك)،(ro)

ثم يواصل ״ماكدونالده فيقول عن الحديث النبوى : ״ثم دخل على الحديث فيا بعد زيادات وتغييرات كثيرة ، وأول هذه الزيادات ما كا كان خاص الـوا

 وبخاصة فى كتاب التوحيد وبله الملقق ، ونجد فيه كذلك الكلام عن وجه الله وعن





 الآية •ع) وتارة بالجمع ، وجاء فى المديث أنه ليس كالمسيح الدجال .

وكان من جراء الزيادة فى الحديث أيضا أن أشتد التناقض فى صفات الله ، ولهذا
 (IYo وتجد من جهة أخرى ذلك الحديث المخيف : هؤلاء للججنة ولا أبالى ، وهؤلاء اللنار ولا أبالى، (إحياء علوم الدين للغزالى (r•A/V)

ومما تجدر ملاحظته أن الأحاديث التى تتكلم عن مسائل الغفران بالذات يبدو فيها التناقض واضحا جليا ، فمن ناحية نجد أن النطق بالشهادتين وقليلا من العمل الصالح (Y0) دانرة المعارن الإسلامية : Y00/

يكفل للعبد الغفران ، ونجد من ناحية أخرى أن تسعا وتسعين وتسعلئة وألف سيذهبون إلى النار ، وقد انتهى الأمر فن هذا المزاح فقيل : إن التسعة وتسعين وتسعلائة سيكونون


ومن الواضح أننا نلمح هنا أثر الجدل الذى ثار بين الفرق فى وقت متأخر ، ويبدو لنا
 (Y7/乏) ولا شك في أن المقصود بهذا بنو أمية .... ثم يختم „ماكدونالده) كلامه عن الأحاديث النبوية بقوله : (اونستخلص مما تقدم أنه لاشــك في أن الأحـلديث فى ذاتهـا لا تعتبـر أساسـا يكننــا أن نبنـى عليه الحقائـق

التاريخية)(r)(r)

وليس (اماكدونالده) و "جولدزيهر") وحدها) في هذا التهجم على السنة النبوية بقصد تشويهها والتشكيك فيها ، وإنــا يشـاركها فى ذلك كثــير من أعـداء الإسـلام من المستشرقين والمششر ين والصهيونيين .

وهو تهجم لا يقوم على دليل ولا يستند إلى حجة ـ إلا إذا اعتبرت الأوهام والظنون من الحجبج والبراهين .

ونستطيع أن نجمل الاتهامات التى وجهت إلى السنة النبوية فى الأمور التالية :

الادعاء بأن هناك أحاديث كثيرة لايمكن أن تكون قد صدرت عن النبى صلى الله
عليه وسلم والإدعاء بأن محاولة وجود شي‘ في الحديث النبوي يكن القطع بصحة نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم تاريخياً ، محاولة فاشلة . الأدعلء بأن الفرق الإسلامية عندما اختلفت في الآراء أخذ كل منها يضع لنفسه الأحاديث التىى يؤيد بها رأيه . . YOV _ YOT/乏: دائرة المعارف الإسلامية (Y7)

الادعاء بأن الأحاديث النبوية ليست إلا سجلا للجدل الدينى في القرون الأولى الألى
 مضطرب كثير الأغلاط التاريخية ملىئ بالمعلومات المضللة التى لم تؤخذ من مصادرها الأولى

وبحسبها أنها بميعا ادعاءات لم تستند إلى مايقنع من دليل أو برهان







 قبلهم ، فحفظوا القرآن ورووه عن رسول المون الله صلى الله عليه وسلم تواترا آتيا آية آية وكلمة

 وافية ، وحغظ المسلمون أيضا عن نبيهم كل أقواله وأفعاله وأحواله ، وهو المبلغ عن ربد






 كل ثئ ، وقد نعلوا ، وأدوا الأمانة على وجهها - ورووا الأحاديث عنه بعضها متواتر إما

لفظاُ ومعنى وإما معنى فقط ، وبعضها يعرف بالأحاديث الصحيحة الثابتة مما يسمى الحديث الصحيح والمديث الحسن ، ولم يحتجوا في دينهم بغير هذه الأنواع التـى لا يعارض فيها إلا جاحد أو مكابر ....(TV) ،

ولعل فی بعض ذلك رد على ״جولد زيهر" و "ماكدونالده وأمثالها) من الحاقدين على الإسلام الراغبين فى تشويه مصدريه الأساسيين القرآن الكريم والسنة النبوية .

وإن السنة النبوية المطهرة لهى المفتاح الحقيقى الوحيد لفهم القرآن الكريم ، بل هى مفتاح الحضارة الإسلامية منذ أرسى رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلـم أسس هذه الحضارة وإلى أن يرث اللد الأرض ومن عليها.

وإن العمل بقتضى السنة النبوية هو المحافظة المقيقية على كيان الإسلام نفسه ،
 الإنسانية الراشدة ، وعالجت كل مشكلة تعترض سير الإنسانية نحو رشدها وهداها .

وإن إهال العمل بالسنة النبوية أو التساهل فى شى' منها زلزلة لكيان الإسـلام

 تكذيبها أو رميها بالتناقض والتعارض أو التهوين من شأن العمل بها .

وإن أفة هذا العصر الذى نعيشه أن بعض الناس فيه يتعالمون بأن ينكروا صحة الأحاديث النبوية أكثرها جريا ـ غير واع ولا مدرك للنتائج - وراء مارواه ألعاء أعداء الإسلام ومازوروه ، و يتبع ذلك أن بعض الناس يسؤغون لأنفسهم ألا يعملوا بعقتضى هذه السنة بحجج واهية وتعلات هى المرض والضعف والتبعية .

داثرة المعارن الإسلامية : \& / YY /.

وإن أصابع أعداء الإسلام من مستشرقين وأذناب لهم ، ومن مبشر ين وضالــين
 هؤلاء جميعاً تعبث وتزور وتفسد ، وتلأ نفوس السذج والتفهاء بالشك والإنكار .

وما نحب أن نقوله لهؤلاء الاتباع ومتبوعيهم ، أولثك الذين لايكسني



 تاريخ حقدهم الطويل .

وإذا كان الجامعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلـم فـ الزمــن البـاكر ،


 لتراثها - فإن فى ذلك مايغرس ألسنة المتقولين ومايرد كيدهم

ويكفى للدلالة على ضخامة المهود التى بذلت فـ هذا السبيل أن نشأ علم ذو قواعد
 ، ومايوصفون به من صفات الجرح والتعديل ، وإن نظرة عابرة إلى تلك الك المواصفات المات التى التى اشترطت فى رواة الأحاديث لتقنع الجاحد قبل غيره بأن الثقة فـ السنة النبوية ثقة بغير

وإذا كانت الحجج قد قامت على صحة الأحـلاديث النبـوية فإن هؤلاء المنـكرين




لكنها الرغبة الللحة فى تشويه مصدر كبير من مصدرى الإسلام هو السنة النبوية

 والميزان وزرع العدل والإحسان فى البشر ية كلها ، وهذا أخوف مايخافه أعداء البشر ية الما أعداء الإسلام ، إذ به تذهب ريحهم وتضيع أرباحهم •

「 ـ محاولة تشويه شخص الرسول

## صبلى الله عليه وسلم

وهى يحاولات قدية حديثة مستمرة ، يارسها أعداء الإسلام برغبة وشوق ويرون فـ

 الغربى والحضارة الغربية ، والشخصيات الغربية ذات الشهرة عندهم .

وفيا سلف من البحث رأينا أعداء الإسلام وخصومه شكولا وألوانـا ، صهيونيين








أحيان كثيرة .

ولا أحب أن يغوتنى فـ هذا المجال أن أسرد أساء بعض هؤلاء الأعداء الحاتدين وأن أشير إلى بعض كتبهم وبحوثهم التى هابموا فيها الإسلام وحعدا أُملى الله عليه وسلم .

وإنا يدفعنى إلى ذلك رغبة شديدة فـ أن تتعرف أجيال المسلمين على أعداء دينهم
 لاتكون هلؤلاء الأعداء ولا لبحوثهم تلك المكانة التى يتمتعون بها الأن .

من هؤلاء الأعداء الحاقدين على الإسلام وعلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم :

I
 وقد بلغ من حقد هذا الرجل على الإسلام أن تخبط فيا يكتب إلى الحد الذى أزعج بعض المستشرقين أنفسهم
r ـ ألفرد جيوم : A.Geom فت كتابه الإسلام .
ع ـ

- 0 7 - أ.ج. أربرى : A. Arpry ، فى كتابه : الإسلام اليوم . . جولد زيهر : Goldzihar - V - A أ ـ ـ طريق الإسلام .
ب الاتجاهات الحديثة فى الإسلام ج ـ المذهب المحمدى
. د ـ الإسلام والمجتمع الغربى (A.J. Vensink فـ كتابه المستشرقون والإسلام -1. أ ـ محمد ومطلع الإسلام .
ب ـ التطورات المبكرة فى الإسلام ج ـ الجامعة الإسلامية . د - قنطرة إلى الإسلام .
G. Von. Grunbaum II أ ـ إ إسلام العصور الوسطى .
ب - الإسلام .

جـ ـ الأعياد المحمدية .

د ـ الوحدة والتنوع والحضارة الإسلامية .
هـ ـ ـ دراسات فى تاريخ الثقافة الإسلامية .
 والنظر ية الدستورية فى الإسلام .
ri ـ ر.أ. نيكسلون : R•A. Nicholson في كتابه : متصوفو الإسلام .
ع ا ـ ر ـ بل : R. Bell في كتابه :
أ ـ أصول الإسلام فـ بييته المسيحية :
ب - مقدمة القرآن .

- آثر جيفرى : Arther . Jaffry هن كتابه : مصادر تاريخ القرأن .
- آ يوسف شاخت : J. Shaeht في كتابه : أصول الفقه الإسلامى .

آرنولد توينبي: A . Toynbee فت كتابه : دراسة
بالإسلام وبحمد صلى الله عليه وسلم .
1^ - فيليب حتى : P.H. Hitti ـ وهو مسيحى لبنانى فی كتابه : تار يح العرب ، وفيه
تجن عنيف على شخص الرسول الكريم صلى إلله عليه وسلم .
19 - 19

- Y. ابراهام كاش : في كتابه : اليهودية فى الإسلام :


R.Blacher : ر.
- YE

ولو أردنا الإحصاء أو الاستقصاء لما وسعتنا صفحات هذا البحث .
وكل هؤلاء حاولواتشويه الإسلام ونالوا من شخص الارسول صلى الله عليه وسلم فيا
 الجاهلين وسموم الـاقدين ، وغيرهم منن شاركهم هذا العمل المثبيث كثير ون .

ويكِن أن نضيف إلى هؤلاء وأترابهم عددا غير قليل من المسلمين - مع بالغ الأسف الماء الذين سخروا أقلامهم وكتبهم لترديد مايقوله هزلاء الأعداء جريا وراء ألماء السراب الماب المادع من بجد ينالون أو مكانة ، أو رعاية لمق الأستاذ على تلميذه الضائع العليل .

فإذا أضفنا إلى هؤلاء وأولثك عددا آخر من الملاحدة والمارقين ، والماديين والصهيونيين رأينا ، كم تشوه صور الإسلام وصورة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .

وإذا وضعنا فـ الأعتبار أن عددا كبيرا من المستعرين وأتباعهم وأذنابهم أصحاب مصالح مباشرة فـ حرب الإسلام وتشويهه ، أدركنا عمق المحاولات وتعات المعدد أنواع القائمين عليها وإذا لـظنا أن الصهيونية العالمية ثغطط منذ زمان غير تصير لحرب الأديان بميعا

 يفترى على المعصوم صلى الله عليه وسلم .

وبعد : فا أثقل على النفس من نقل تلك التهم الباطلة التى وجهت إلى محمد صلى

 الله اليه ، وترتب على هذا التكذيب دعواهم الباطلة بأن حمدا صلى الـلى الله عليه وسلم قد ألف القرآن الكريم من عند نفسه .
ولقد تخبط هؤلا الأعداء فـ المديث عن الوحى إلى الحد الذى يدعو إلى الدهشة ويثير الميرة والتساول

هذا هو نولد كه يقول عن الوحى : מإن سبب الوحى النازل على حمد (صلى الله عليه وسلم) والدعوة التى قام بها هو ماكان ينتابه من داء الصراع(r)(TA)

وهذا هو كارل بروكللان ـ المستشر ق المحظوظ بين المسلمين ـ يقول عن محمد صلى



جبر يل ـ واعتقد أنه رسول الله إليه «(r9)
ثم يقول فى موضوع آخر من كتابه : تاريخ الأدب العربى : „ اکان النبى (صلى الله

 النبى (صلى الله عليه وسلم) أيضا بهذا القالب الكلامى بعد ذلك حينا أخذ ينتقل
 أطول من الأولى تحذيراته وتعلمِاته التى حفلت كثيرا بالقصصمن الـى العهد القديم ومن

المجادة)(r-(r)

وأما مارجليوت : " وهو أخبث المستشرقين وأشدهم بغضا لمحمد ، وهو الذى أعتمد عليه الدكتور طه حسين فى النظرية الساتطة بأن شعر الجاهلية موضوع بعد المار الإسلام ـ الما



الع|مة فوق مناكبهم ....(FI)

ومما هاجم به : هـ . ج • ويلز : الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله : (ببيد أن من الضرورى أن نذكر حادثة واحدة محيرة فـ حيا ماكس سيكس : (إنها تثبت أنه كان عربيا صميم) فإنه بعد كل إصراره على وحدانية الله ، قد داخله التردد ، فأتى ساحة الكعبة وأعلن أن أرباب وربات فات مكا

 (FI) لوتروب ستووارد : حاضر العالم الإسلامى : تربمة عجاتج نويض وتعليق المرحم : شكيب أرسلان .

كل شی' حقيقة ، وقد تكون فصيلة من القديسين من لمم توة الشفاعة ، فلقى تراجعه

 مافى وسعه لإصلاح مافرط منه ، فقال : إن الشيطان تلبس لسان الـانه ، ثم ألما أخذ يسب عبادة
 وجيزة على صورة أشد وأعنف ودون أى أمل آخر فـ الصلح «(r)،

وهذا لا منس اليسوعى يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم : مإن محمدا كان كثير الطعام والشره مسترسلا فـ اللذات البدنية، وزعم أن النبى (صلى الله عليه وسلم) مات بالبطنة

ولا أجد أروع فى فضح لامنس وإظهار نواياه المبيثة وأحقاده الدفينة من تول






 (TTK) مححض من الموى ومنزه عن البغض

 نرد عليه ، فقد توفر على الرد عليه بعض علاء المسلمين ، وبعض المستشرقين أنفسهم .

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

وليس فيا قالوه عن النبى صلى الله عليه وسلم من تهم وأبا طيل شئ يستطيع أن يقف على تدمين فضهلا على أن يواجه بنقد ورد واقناع .

وليس من شأن1ا فـ هذا البحث النى نزصد فيه مظاهر الغزو الفكرى والتيارات
 يكفينا هنا أن نكثن عن يخططات الغزو الفكرى للمسلمين ، وتيـارات العداء العـاء التى المى
 الضلال إلى الهدى ، وتشويه شخص الرسول الـدلى صلى الله عليه وسلم الذى استطاع أن
 رباهم على الإبلام أن يصل بهذا الدين إلى أوسع مدى ينتشر فيد في في أقل من ترن ون واحد من الـمان .

 الماض، والتى يكن أن تكون لهم, فـ الحاضر والمستقبل ..

ع ـ محاولة تشو يه التاريخ الإِسلامى

إن محاولة غزو المسلمين عن طريق تشويه التاريخ الإسلامى عمل على جانب كبير
 أن نتصوره ومالا يخطر لنا على بال .

إن حشداً هائلا من العلماء والمتعالمين ، وأصحاب دور النشر والصـحف فـى هذا العصر الذى نعيشه يقفون دائها على أتم الأستعداد للقيام بألمألمألمال
 مروراً بختلف العصور التاريخية للمسلمين .

ولدى الآن سطور قليلة تدل على رغبتهم القوية فـ تشويه التاريخ الإسلامى




 تردد محمد أسنده أبوبكر)( (ז)

وليس خفيا مايحاوله هـــج. ويلز من تشويه لتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصديق أبى بكر رضى الله عنه .

ولم يقف المؤلف عند هذا الحد ، وإنا تناول أمير المئمنين عمر بن المطاب في أسلوب خبيث لا ينطلى على غير التفهاء فهو يمدح خالدا ليذم عمر رضى الله عنها ، يقول :

"و يبرز أسم خالد بن الوليد أزكى نجم وأسطعه في مجموعة من القواد المسلمين المقتدر ين الأتقياء ، فحيثلا حل قائــد الجيـــش انتصسر ، ولما أن خلعته غيرة المليفة ورئ عمر بن الخطاب ظلل منه لايغتفر ، لم يحدث أية ضسجة ، بل خدم الله فـ سر ور وإخلاص تحت إمرة الذين كان كبير| عليهم)(ro)

وعن خالد نفسه ينقل ويلز عن : (اسكوارتز) في تار يخ العالم (هملوت) إن حياة ذلك البطل الماصة كانت تنطوى على وصمة ، فإنه ارتكب الفسق وهى خطيئة في بمتـع يبيح كثرة الزوجاته(1)

هكذا يحاول ويلز أن يشُوه تار يخ عمر وتار يخ خالد وتار يخ الاٍِسلام كله ، ذلك أن كلمته : „ارتكب الفسق فى مجتمع يبيح كثرة الزوجات)، كلمة خبيثة تشوه خالدا رضى الله عنه، وتشوه الإسلام نفسه، لأنها .توحي بأن الفسق ليس خطيئة في بجتمع لا يبيح تعدد الزوجات، مع أن الفسق خطيئة في كل بمتمع، فضلا عن حرمته في كل دين.

ويعود المؤلف ليجمع بين أبى بكر وعمر وعثهان رضى الله عنهم فيقول : (افإن أبا
 شأن عمر بن الخطاب وعثهان الخليفة الثالث ، على أن ثلاثتهم كانوا مكيين من أسر

 أصحاب الثياب الحريرية التى لم يكن الغزو لديها من أجل الله ، بل من أجل بلا بلاد
 أمية ، كان رجلا ذا مكانة ، نصب نفسه لخدمة وطنه وبلدته وقومه ، ولم يسلم مبكرا كا فعل سلفاه ، وأنضم إلى النبى لأسباب سياسية في عملية أخذ وعطاء عادلة ، وبتوليته يكف المليفة عن أن يكون رجلا عجيبا له ذاتية مدهـة متوقدة ، و يصبح ملكا شر يكا لكثير من الملوك الشرقيين من قبل ومن بعد ، ملكا لابأس به إذا قيس بالمعايير الشرقية حتى ذلك الحمين ولكنه لايزيد على ذلك شيئاه(rV) 701 - السابق : (ry) Ier/r : السابق (ro)

وليس تضليل هـ . ج . ويلز فى حديثه عن الحليفة الثالث رضى الله عنه خافيا على
 انتخب بها ولا عث大ان رضى الله عنهم .

ولم يكن عثلان من طراز أصحاب الثياب الحر يرية الذين لايجاهدون من أجل الله

 عنه ملكا ولا شبه ملك .... هكذا يتحدث "ويلزه عن تاريخ المسلمين .

وحديث ويلز عن الإسلام نفسه ينفث خطرا وسلأ وحقدا وضيقا بانتشار الإسلام بهذه



 اتصال بينها وبين أى شعب أصالة ...(rA)

وإن العناوين التى يختارها هؤلاء الباحثون فيا يكتبون لتدل بحق على حقدهـم وتعصبهم ، وعلى سبيل المثال فإن هـــج


 لبعض الحكام المسلمين ، والفرق بين التعبير ين شاسع ، وإلا لماز لنا ـ ـ قياسا على هـر الما

 نقول : (إشراك المسيحية أو كفر المسيحية أو ضلال المسيحية، وهذا خطأ كخطأ ويلز
( السابق : (ra)
"(والصواب أن يقال : إشراك بعض المسيحيين أو كفرهم أو ضلالمم ، ونعود فنقول : إن الفرق بين التعبير ين لا ييتاج إلى ذكاء شديد ولا إلى علم غزير يضفيه بعض الناس

على (ويلز) .

هذه لمحة خاطفة عن محاولة أعداء الإسلام تشويه تاريخ المسلمـين فين العـي
 البحوث التى أشرت إليها فى مستهل هذا الفصل من البحث .

وهى لمحة دالة أكبر الدلالة على مايضمر هؤلاء الأعداء للإسلام من حقد وكر المراهي ومايدبرون من مكايد ومايرغبون فيه من شن أعتى الحملات التخر يبية على الإسلام .



أهم مايعنينا أن نتحدث عنه فى بجال تشويه التاريخ الـاص الـاص بالمسلمين هو تاريخ

 وشرق الأردن تلك الأقطار التى كانت فى ركب الدولة العثمانية أو تابعة لها .

هذه الدولة العثانية التى حققت انتصارات للمسلمين على الأوروبين ، وبسطت





 تحسب أخطاء المسلمين على الإسلام نفسه .

ومن الحقائق الأولية التى يعرفها أى دارس لتاريخ الدولة العثانية منذ نشأتها
 دول أوروبا أغلبها وعملت جاهدة على إسقاطها والقضاء الماء عليها ، هى أن أن هذه الدولة
 دبت بين حكامهم فترات غير تصيرة من الزمان ، ومن عـن عـي







وعلى سبيل المثال : فإن الدولة العثُمانية فـ زمن مبكر ، فكرت فـ أن تضع قانونا
تعالج فيه شئونا إدارية ثلاثة هى :
1 ـ السكة (العملة أو النقد)
r r ـ اللباس والزى
-
وهى من الأمور الجزئية التفصيلية التى يجوز للحاكم فـ الإبلام أن يتخذ لها لا ما من




 إذ بهم يوجهونه إلى الشر يعة الإسلامية نفسها .

وهذا هو المستشرق : كارل بروكلمان - وهو مَنْ هو فـ نظر الباحثين والدارســين مسلمين وغير مسلمين - يقول فـ كتابه (تاريخ الشعوب الإسلامية) مايعد تهجار على

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، يقول : "اوكان المفروض في تانـون المملـكة الشرعى أن يستند - نظريا على الأتل - إلى التشر يع الإلمى الذى جاء به الـى القرآن ، وإلى السنة كبلا تصورها أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) الشفهية ليس غير .... ومها

 تغاير الأسس القدية بالكلية ، فقد تعين على الدولة أن تعترف ـ علاوة على الشر ع الإلهى بقانون جديد يقوم على دعاتم زمنية خالصة ، ذلك بأن هذا الشرع الالهى كان على ذلك الوقت أصلب من أن يجروء أحد على تكييفه وفقا للأحوال البديدة ... وهكذا نشأ القانون عند العثل| نيينه(ع) عا

وهكذا ينتهز بروكللم هذه الفرصة ليهجم على الإسلام ويتهمه بالجمود ويرحب بهذا الجمود ، ويفترى على الله الكذب حين يزعم أن الشرع الإلفى غـير مستوعـب . لمشكلات الحياة

ولم يكن بروكلمان وحده في هذا التهجم والآتهام ، وإنا يشاركه فى ذلك كثير من الأعداء مبشر ين ومستشرقين .

ولا تستطيع أوروبا أنت ترى الدولة العثلانية منتصرة فى حروبها حتى تتجمع وتتحالف لتقف فن وجه هذه الانتصارات ، فـا إن تتوالى انتصارات الدولة العثثانية في القرن الثامن الهجرى حتى يعلن البابا بونيفاسيوس التاسع حربا صليبية ضد المسلمين يكشد لها ويدعو إليها ، فيتجمع جيش كبير قوامه عساكر البلدان الأوروبية الغربية بقيادة "سيجمونده) ملك المجر ، غير أن جيوش بايزيد استطاعت أن ترد هذا الكيد وأن


وتد اتحذ أعداء الإسلام من التهجم والحقد على الدولة العثل| نية فرصة للتهجم على الإسلام نفسه ، وفرصة لمواخذة الإسلام نفسه على كل خطأ ارتكبه حاكم مسلم ، حتى


عندما بهمل العثلانيون التبحر فى العلم والبحث والاختراع ، ويكتفون بالاتباع والتقليد
 في نظر كثير ين من المسلمين - حيث يقول : اركانت حياة العثمانين العلمية خلوا فلا ألوا أو تكاد




وهذا باطل ليس كمثله باطل ، فَمْنٌ ذلك الذى استقصى طبيعة كل مسلم

 بالبحوث والمكتشفات العلمية التى ابتكرتها عقول المسلمين والتى أعترف بها كثير من الأوروبيين أنفسهم ؟

ولم تزل دول أوروبا تعمل وتتحالف سرا وجهراً حتى استطاعت بوسائل عديدة أن تضعف الدولة العثانية أوتنتقص من أطرافها ، وأن تؤ لب عليها مزيدا من الوا منا




 البلاد التى كانت تابعة للدولة العثلانية كانت تيا تجد التشا

 الإسلامى الذى انحسر عنه ظل الدولة العثمانية .


 غرسهم تد نضجت وحان تطافها ، من أجل هذا لا تجد كاتِ التا أوروبيبا مؤخرا أو غير مؤرخ إلا هو يثنى على مصطفى كال ويشيد بأعاله البليلة .

 ليلقى أيما نظرة إلى الماضى الإسلامى ، لأن مثل هذا النظر خليق بأن يعوق صاحبه على

بلوغ الغاية)(\&T)



 على الأتراك أن يواصلوا استنيصال خلاياها المفردة من طريق المحاكي الماكم الاستثناثية (بقصد








 بالشنون الزراعية أيضا ، وأوصدت أبواب جامعين من أشهر جوامع استنانبول فى وجه

المصلين ، لتحول أولما - أيا صوفيا إلى متحف وثانيها مسجد الفاتع إلى مستودع ، أما

 أدى ذلك إلى القضاء نهاتيا على تعدد الزوجات ....

ثم يفيض السرور بل يطفح من بروكلمان وهو يتحدث عن أمله النى تحمقق ـ وهو

 المضارة الأوربية ، فيقول : "واتخذت حركة أتتباس المدنية الغربية التى سعى إليها
 بلباس الرأس الوطنى السابق ـ الطربوش - وماهى إلا فترة حتى فرض اللباس الأوربى على طبقات الشعب بميعا ...

ولكن مصطفى كال لم يكتف بتكييف شعبه هذا التكييف الخارجى ونقا لعادات
 أطراح الأحرف العربية ....)(\&)(1)

وهذا مايطمع فيه أعداء الإسلام ، أن تغزو المدنية الغربية أفكار المسلمين وأن
 يصبح من الضرورى اطراح الأحرف العربية لغة القرآن الكريم .

هذا هو الغزو الفكرى وتلك هى التيارات المعادية للإسلام ، إن حرب اللغة العربية

 والدارسين من المسلمين ـ كارل بروكلمان - وهو سعيد سعادة غامرة باختفاه اللغة العربية

 باللغة التركية ، ليس هذا نحسب بل إل إن الحرية الدينية أدت إلى أعتناق عدد من المن الأتراك النصرانية سنة ITY ا م ، وهو عمل كان القانـون الإسلامــى الــديم يعاقـب عليه بالقتل)(20)

ويعود بروكللان ليسجل إعجابه بتركيا التى تركت الإسلام فيتحدث عن الفنون





凤ף

 إلى مايبتغن من تكييف وثقافتهم وفقا للثقافة الغربية ..(ع)

وليس أسوأ في التبجح والادعاء من أن يزغم بروكلمان أنه يستطيع التعبـير عن
 العظيم مصطفى كال عندما علم الناس بنبأ وفاتـ، فكلفـــوا بروكلمان أن أن يعبر عن

 من الحارج مزدهرة في الداخل يدير شئونها رفيقه القديم عصمت إينونو بورين رئس اللجههورية التركية..،) (\&V) ()

ولست أدرى من الذين كانوا فـ أمس الحاجة إلى مصطفـى كال الـذى مســخ الشخصية الإسلامية فى تركيا وتضى على الشخصية الديا التركيبة نفسها ؟ أهـو الشعـي التركى ؟ أم أعداء الإسلام ومنهم بروكللان ؟

ولعل من يتأمل تاريخ الدولة العثمانية كيف كانت وكيف صارت يدرك بدتة بالغة
 وعزلم عن المنهج الأوحد الملاتم لفطرة الناس وحاجاتهم الدنيوية والآخروية .

وكذلك كان الشأن فى أغلب البلاد الإسلامية فى هذين القرنين الأخير ين اللذين سبقا الوتت الذى تعيشه الآن ، انحسرت الموجة الإسلامية لتحل محلها الموجات الأجنبية بعامة والغربية بخاصة .

ففى مصر - كا بيول بروكلمان - الم تعد أتدارها بعد أحتلالها من تبل البر يطانيين
 مصر على ما اعترف بعض الوطنيين المصر يين الحصفاء مدينة للإدارة البر يطانية إلى حد
 وارتفاع مستوى سكانها الفكرى والمعنوى بمثل هذه السرعة التى يحققا بها فعلا لولا هذه

الوصاية)(عA)







الحرب على تركيا ، ويتجاهل كيف سلبت السلطة البريطانية الــكام المصر يين كل

 فيشيد بوقف بريطانيا من مصر ذلك الموقف الذى أفادت منه مصر فـ الإدارة .

ون غير مصر من بلدان العالم الإسلامى كان الشأن كا كان فا فـان تركيا ومصر حيث

 المسلم ويناع ويصبح تابعا ذليلا حاثرا لا يدرى من أمر يومه ولا غده ولا من أمر دينه ودنياه شيئا

## 0 ـ محاولة تشويه نظام الحياة الإسلامية

بين يدى المديث عن محاولات تشويه الحياة الإسلامية ، نحب أن نتحدث عن

 أنه لا يوجد نظام للحياة معروف فى الإسلام أو يزعمون أنه نظام غير صالح لمد الكل زمان ومكان - إن اعترفوا بوجوده .

فها نظام الحياة المتكامل كا جاء به الإسلام ؟ نظام الحياة البشر ية في عمومه يتطلب مناهج شاملة متكاملة لمختلف شُعْب الحياة وأبرز هذه الشعب :-
أولا : التربية الملقية والنظم التربوية أهدافها ووسائلها وجّالات تطبيقها وما يترتب عليها من بناء فكر الفرد وخلقه وسلوكه
 ينعكس أثرها على علاقات الناس بعضهم ببعض فـ بمتمع تحكمه ثيم أخلاقية معينة
ثالثا : الأنظمة الأقتصادية التى تكفل إيجاد القواعد القوية المرنة للإنتاج ، والتى تكفل أحسن الصور لتوظيف هذا الإنتاج وتوز يعه وتداوله .
 أَفضل الوساثل لضصلن استمرارها وتكيفها مع حاجات المجتمع ومتغيراته المستمرة المنا حتى لاتصاب واحلة من هذه الشعب بالجمود أو العجز عن الوفاء بتطلبات المات الحـيا الإنسانية. وإذا كانت هذه الشعب المختلفة عندما ينضم بعضها إلى بعض يمكن الما ألن تشكل نظامأ عامأ للحياة أو قانونأ عامأ لها فإن المسلم به بين المجتمعات البشر ية أن أن لهذا النظام أو القانون هدفاً أساسياً هو تحقيق السعادة وما تتطلبه من أمن واستقرار وعمل وأمل لأولثك الذين يطبق عليهم هذا النظام.

فا هو النظام الإسلامى للحياة في ضوء هذه المسلمات ؟

إن هذه الشعب المختلفة التى تحدثنا عنها تد جاء بها الإسلام على أكسل صورة عرفتها البشر ية من للن كانت البشر ية على الأرض ، وإذا كان فـ كل كل شعبا

 تصور لسبب واحد هو أن هذه الشعب المختلفة لنظم المياة من وضع الله رب النا الناس
 ملاءمتها لفطرة الله التى فطر الله الناس عليها .

وأما مايثار حول هذه الشعب فى النظام الإسلامى من اعتراضات تتخذ من فصل

 التطبيق وأساليبه وليس فى النظرية والمبدأ .

وقد نجحت هذه الأنظلمة فى فترات غير تصيرة من التاريخ فى أن تجعل من المسلمين
 والتزموا بها كاملة غير منقوصة

أما عندما أخطأ المسلمون فى التطبيق أو أخذوا ببعض هذه المبادى' وتركوا بعضها فقد فشلوا فشلا ذريعا لا ينكره إلا مكابر .
وهذه الأنظمة أو تلك القوانين ـ كها يسميها بعض الناس - هى مايسمى فى الإسلام
 تسعى إلى تحقيقها ، ولا خصاتص تميزها عن سواها .

فمصدر الشر يعة الإسلامية هو كتاب الله وتفسيه المعتد المؤيد بالوحى المعصوم

من المطأ وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا المصدر العظيم تد طب فيه

 للشر يعة الإسلامية من مصدر سوى هذا الكتاب وشرحه .

وأما غاية الشر يعة الإسلامية التى تسعى إلى تحقيقها فهى إتامة المجتـع الإنسانى
 والمعروف هو كل مايصلح الناس أى يلاتم فطرهم السوية ، والمنكر هو مايضر الناس
 المعروف وذلك المنكر ـ على الصورة التى توافق الفطرة السوية فتسمى خيرا ، أو تخالفها وتنحرف بها فتسمى شرا .

وهذا المعروف فـ نظر الشر يعة أنواع ثلاثة :ـ معروف فرضته الشريعة على الناس وأوجبته إيجابا لا فكاك فيه إلا لضر الضرورة ملحة ولا حياة نقية نافعة للمجتمع إلا به .


 المندوبات والمستحبات - حسب مايريدون طواعية واختيارا .

وأما المنكر فنوعان :-
1-1 منكر حرمته الشر يعة وحظرته على كل مسلم وهو كل مايتضمن ضر الم را أو شرا
 منكر جعلته الشر يعة من المكروهات ، وهو كل ماأظهر الشارع المكيم كراهيته م ه الغزو الفكرى

صراحة أو كتابة ما في اجتنابه مصلحة للفرد أو للجحاعة ، ومن هذه المكر المروهات
 لا يبلغه ، ومن هذا المكروه مايتذبذب بين هذا وذاك .

وأما الحمصائص التى تتميز بها الشر يعة الإسلامية فهى كثيرة نعد من أبرزها :
1 ـ الشمول والإحاطة :



 واللباس تضع الشر يعة لها نظاما ، وتحدد ها حدا حودا وترسم لها أبعادا .
 إلا وضعت الشر يعة لها نظاما وحددت لها آدابا .
 وبينت الشر يعة الإسلامية فيها الرأى الصاتب والموقف السـديد ، وهـذا هو مانـون الانعنيه بالإحاطة والشمول .
: Y التكامل والترابط :
ونعنى بذلك أن الشر يعة الإسلامية نظام متكامل ولا لا

 أنظمة البشر أن يحل محله أو محل بعضه أو يشاركه فى يُقيق مصالح الناس .

ب ـ الواقعية وسهولة التطبيق :
ومعنى ذلك أن الشر يعة إلإسلامية نظام لا يعيش فى فراغ ، ولا يعن فى الميال

وإغا يتميز بالواقعية وسهولة التطبيق ، ولكنه يمتاج دائنا إلى سلطة سياسية تنفذه

 الإسلام ونظمه لا تحتداج إلى دولة أو سلطـة سياسية تقـوم على تنفيذ هذه الأنظـــة والآداب .
ع ـ الايجابية والحركة المستمرة :
 بالشر يعة الإسلامية فرد أو بماعة من الناس ، يقبل منهم الإسلام السلبية ألوا أو التواكلية
 ثئ منها إلا إن كان صاحب عذر من مرض أو عجز أو غيره .
 تحقيق ذلك على دستور أساسى تتحرك فيد كافة مؤسساتها ولمذا الدستور توانين إدارية إدية وتوانين للأحوال الشخصية وتوانين عامة .

فالفكرة الواضحة التى تقوم عليها الثريعة الإسلامية هى توحيد الله سبحانــ والاعتراف به : الإ له الواحد الأحد المالق الرازي
 طريق فلاحها ونجاحها ، ويحاسبها على الأخذ بـ أو تركه .

 المنكر ناهين عن سواهم ، ليكونوا بذلك خير أمة أخرجت اللناس .

والدستور الأساسى الذى تتحرك فن إطاره كافة الموسسات الإسلامية هو القـرآن

الككيم وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهذا الدستور أى القواعد الأساسية للحكم شاملة حيطة كما أسلفنا .

والقانون الأدارى الذى تسير الدولة الإسلامية على هديه وتترسم خطاه هو ذلك




 عحمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتنفت تفاصيل حياته وسيرته الأله الأرهام والتزاويق حتى ذهبت أو كادت معالم تلك السير من لدن آدم إلى عيسى بن مريم عليم اليهرا السلام


 الراشدة في ضوء الدستور الإسلامى المالد .

وأما تانون الدولة العام وقوانين الأحوال الشــخصية والقوانـين البنــنية والمدنية
 وعدالة ، فإن الشر يعة الإسلامية فيها من هذه الأحكام التفصيلية مايفى بتحقيق هذه الحاجات .

وأروع مافى الشر يعة الإسلامية فـ هذا المجال أن القوانين التى وضعتها ـ لتلانم
 الللاءمة المستبرة لكافة المتغيرات - إلى تسمين :

قسم ثابت تطعي لا يتأثر بتغير الزمان والمكان والناس وهو يتمثـل في الأمـور
الثلاثة التالية : -

- ا الأحكام القطعية الصريحة الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة ، كحرمة الزنا والخمر والميسر والربا ، وكأنصبة الورثة من مورثهم ، وكالمدود ـ وهي العقا العـوبا المقدرة على جرائم بعينها كحد السرتة وحد الزنا وحد القدن القذ وما وا إلى ذلك .
- Y الضوابط العامة التي لا يجوز لمسلم أن يتجاوزها في تصرفاته وأعماله ، كحد عدد الزوجات بأربع ، وحد الطلاق بثلاث مرات ، وحد الثلث للوصية وغير ذلك .
r ـ ـ القواعد العامة التي يعرف بها الحلال من الحرام مثل حرمة كل شيء مسكر وحرمة
 الرجال على النساء .

فهذا الجانب من القوانين الإسلامية ثابت راسخ لا تؤــر فيه المتغـيرات ، ولا اختلاف الزمان والمكان .
والثاني من هذين القسمين : ـ

قسم متغير متطور يخضع للمتطلبات الآتية في كل زمان ومكان ، وهذا القسـم
يتمثل في الأمور التالية : ـ ـ

I تفسير الأحكام أو تأويلها من لدن رجال الفقه الإسلامي ، بحيث يسوغ هذا التفسير اليوم ، وربما يسوغ غدا ، مادام التفسير مؤيدا بالقرائن والدلاتل ، وهو

باب اتسع وما يزال يتسع في ختلف العصور التي مرت على المسلمين .

Y - Y القياس - وهو تطبيق حكم شرعي ثبت في تضيـة ما ، على تضية أخرى تماثل تلك القضية ـ أو قياسها عليها ، وهو باب رئيسي في هذه القوانين المتغيرة المتطورة .

-     - الاجتهاد ـ وهو فهم تواعد الشر يعة وأصولما العامة نها دتيقا واعيا ، ثم تطبيق هذه القواعد والأصول على تضايا جديدة لم يكن لما نظائر في السابق الـا

を - الاستحسان - وهو وضع ضوابط وتوانين جديدة تحقق مصلحة عامة المسلمين جميعا ، أو مصلحة عامة لبعض الأفراد منهم ، بحيث لا تا تعارض تلك المان المصلحة مع ثئ' من قواعد الإسلام وأصوله وروحه .

 متجاوبين في ذلك مع مصالح المسلمين المتجددة المتغيرة .

هذا هو نظام المياة الإسلامية في عرض موجز سر يع تصدت من وراثه أن يعرف
 البشر ية تنظمِ دتيقا عحققا لسعادة الدنيا والآخرة .

فكيف حاول أعداء الإسلام تشويه هذا النظام ؟
وكيف أرادوا عن طريق الغزو الفكري أن يباعدوا بين المسلمين وبين نظام الحياة
الإسلامية ؟

وكيف استهدفوا من وراء ذلك عزل دستور المسلمين وكافة قوانينهم المنبثقة من هذا الدستور ؟

إن التهم التي وجهت إلى نظام الحياة الإسلامية كثيرة وإنها لـملات تشسوبهية منظمة ، نستطيع - على سبيل التقريب - أن نحصرها في خمس تهم هي في ظنتا أبرزها وأخطرها وهي : -

أولا : اتهامهم للقوانين والنظم الإسلامية بالرجعية وعدم القـدرة على مواكبـة ركب التحضر والتقدم

ثانيا : اتهامهم النظم الإسلامية بالمحلية والقصور والإقليمية وأنها كانـت صالــة كلعصور الوسطى - أي عصور التخلف والظلام ـ وحدها .

ثـالثا : اتهامهم هلا بأنها عند التطبيق والتنفيذ تعتمد على وحشية أو همجية أو قسوة ، وبخاصة فيا يتصل بالرجم والقطع وابلد ..

رابعا : اتهامهم للقوانين والنظم الإسلامية بأنها لم تحظ بإماع المسلمين عليها في عصر من العصور

خامسا : اتهامهم لها بأنها تتجاهل الأقليات غِر المسلمة في ظل الدولة الإسلامية .

وهذه التهم قد أطلقها أعداء الإسلام من غير المسلمين وشاركهم في إطلاتها بعض المسلمين ، وهؤلاء وأولثك بإطلاق هذه التهم إنا يقومون بعمل منظم - فيِ أتصور ألما مرسومة له أبعاده وأهدافه ـ فيا أعتقد ـ وليس من ورائه كا كا أسلا أسلفت إلا تشويه النظام الذي اختاره الإسلام للحياة الإنسانية ، لتنعزل بذلك الأمة الإسلامية عن دينها وعن منهجها في الحياة .

ولنناتش هذه التهم واحدة واحدة لنتبين وجه المطر فيها من جانب ، ولنرد عليها من جانب آخر .

أما أعداء الإسلام من الأجانب عنه ، فابنهم اتهموا القوانين والنظم الإسلامية التي






 والترشيد لأبناه البشر ية بميعا ..
 ميادين القتال ، أما اليوم فقد وضعت الحرب أوزارها بين الطرفين !

 عن الكيد له ولأبناثه ، ولقد ورث الأخلاف عن الأسلاف من من أعداء الإسلام والمان والمسلمين

 من المسلمين مرارة المزية ورأوا بأعينهم كيف يصنع الإسلام بالنار الناس إذ يحر رهم من التبعية ويكنهم من النصر على الأعداء .






للآكلين ، وهذا الني حدث ولا يزال يحدث لكثير من البلدان الإسلامية التي تركت نظام دينها وتوانين دستورها الخالد

وأما أعداء الإسلام من المنسوبين إليه بالاسـم والرسـم ، فإنهـم اتهـــوا النظم


 يرددون عنهم ما يسمعون دون وعي تقربا إليهم وإلى حضارتهم وإلى ما يألما ينحون - وهم



 والشذوذ البنسي نضلا عن حرية الزنا والبغاء والميسر والربا ، وهي أمسـر تستهـوي أصحاب الأهواء وطلاب المتع الرخيصة .

ووجهة هؤلاء في إطلاق تلك التهمة هي أن يتخلصوا من التسسك بنظم الإسلام وقوانينه ، لأن تلك النظم والقوانين لا تتيح لم من شهوات أبدانهم وأهواء نفوسهم إلا في في إطار ما أحل الله وهو الصورة الراثدة للإنسان الذي كرمد الله وفضله على كثير ما خلق

وأما اتهامهم للقوانين الإسلامية بالمحلية والإقليمية فمعناه أنها توانين ونظم لا تلانم إلا العصر الني وضعت فيه والناس الذين عاصروا وضعها ، وهو أمر تحدثنا فيا فيه عند حديثنا عن اتهامهم للقرآن الكريم بالمحلية والإقليمية وقد أوضحنا
 من نظم وورانين استطاع في الماضي وهو تادر في الماني كلها بأمثل نظام للحياة وأتربه إلى فطرة الناس التي فطرهم الله عليها .

 وما إلى ذلك ، نهي اتهامات ضالة مضلة تقوم على الافتيات والمغالطة .

ولنا أن نتساءل قاثلين : أين الوحشية والمدجية ؟ أهي في إقامة هذه المدود لردع المرتكبين وزجر العصاة وتحقيق الأمن والسعادة للناس ؟ ؟ أم أن الوحشية والمئ والمدجية فئ
 الناس من أكبر نعية وأهها وهي نعدة الأمن والاطيتنان ؟
أمن الوحشية أن تقام المدود التي شرعها الله لإصلاح الناس ؟

أم الوحشية والممجية أن تعطل هذه المدود فيتجرأ المنحرفون وتعجز الدولة ـ ـ أي دولة
 ، فضلا عا يعانيه أي ضعيف أو صغير من ذل وخوف من أي توي أو كبير ؟
أمن الوحشية والهدجية على وجه المقيقة ؟

أهي في إقامة الحدود أم في غيبتها ؟

هل الوحشية فقط في تطبيق الحدود على المجرمين أعداء المجتبع ؟

ولا وحشية ولا همجية عندما يعامل أصحاب الرأي والفكر السياني بأتصى ألوان
 المسعورة والصدمات الكهربانية ؟

أمن الوحشية والمجية أن تقام حدود الله ؟ وليس من الوحشية والممجية إذلا

الإنسان وتعذيبه بخلع أظافره وإحراق جسه وتسليط إلصدمات الكهربائية على غغه

 التي تتشدق بالــريات والديوتـراطية والاشتـراكية والشيوعية ، وتتباهـى بقوانينهـا ونظلمها ؟

من حقنا أن نتساءل هذه التسازولات ، ومن حق الأجيل المسلمة الحاضرة والآتية أن تعرف أنها بالإسلام غنية بأحكم نظام للحياة البشر ية وأكمل تشر يع يـيفظ على الإنسان كرامته وآدميته .

وأما اتهامهم للقوانين الإسلامية بأن لم تحظ بإماع المسلمين عليها في عصر من




 والتأويل للكتاب والسنة في كل عصر من العصور أمر يتناوله الفقهاه ويتداوراوله العلماء


1- الكتاب والسنة في كل عصر من العصور .

- r

> فأي هذين لم يـط بإبماع المسلمين ؟

إن قالوا : إنه القرآن والسنة النبوية فهم في غيي يعمهون ، وهم كَذْبة مفتاتون ، لن


 كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى بين المختلفين من المسلمين .

وإن قالوا : إنها آراء الفتهاء واجتهاداتهم وتفسيرهم للكتاب والسنة ، بعنى أنه لم




 النصوص الإسلامية دون أن ينظروا في متطلبات عصرهم ومقتضيات ظروفهم وأما اتهامهم للقوانين والنظم الإسلامية بأنها تتجاهل حقوق الأقليات التـي لا لا




 توجد بها أتليات مسلمة ،والتاريخ المعاصر يدنا بعشرات الأدلة والبراهين .

أما في ظل المكم الإسلامي فقد كان للأتليات غير المسلمة من الحقوق المدنية ما
 على أعراضهم وأموالهم وحر ياتهم الشخصية وكا وكل ما تا تقوم به أو عليه الحياة الإنسانية الجديرة بالإنسان ، وكل ما تحرم منه هذه الأقليات في ظل النظا المناصب العامة في الدولة المسلمة .

فالإسلام ينظر إلى غير المسلمين في الدولة المسلمة على أنهم مواطنون لا أقليات ، لمم
من الحقوق وعليهم من الواجبات ما تستوجبه المواطنة في ظل النظام الإسلامي .
وإذا أراد مغالط أن يتحدث عن البزية التي تأخذها المكومة المسلمة من أهل الذمة

 بل هي ضر يبة يدفها الآن جميع المواطنين في أغلب البلاد إسلامية وغير إسلامية .

فإذا عجزت الدولة الإسلامية عن تحقيق الأمن لذهه الأقليات أو عجزت عن الدفاع عنهم ردت إليهم ما أخذت من جزية حتى ولو كانت قبضت الـونها منهم ، كا كا كتب أبو عبيدة

 إليكم ، فرد جميع أمراء الجنود كل ما كانوا جمعوه من الأموال (مأمرا (0) .


 ونجهد " (0) .

هكذا كانت تعامل الدولة الإبلامية الأقليات فيها ، أما معاملة الأقليات معاملة


 (£9) (للمؤلف بعث بعنوان : مع العقيدة والحركة والمنهع نى خير أمة أخرجت للناس توسع فيه ني الحديث عن هذا


$$
\begin{aligned}
& \text {. } 111 \text { : (0.) } \\
& \text { (01) البلاذرى : فتوح البلدان : }
\end{aligned}
$$

التي أجبرت إجبارا في كثير من دول أسيا وأفر يقيا على ترك دينها أو تضطهد حتى الموت
 الأقليات المضطهدة في ظل النظم الأوروبية التي تدعى الحضارة والتمدن ، بل تسأل عنها الأقليات المسلمة التي ذاقت الوبال والنكال على على أيدي الأسبان في أعقاب تفرق

المسلمين هناك وذهاب ريحهم .

وبعد : فإن هذه التهم الموجهة إلى النظام الإسلامي للحياة الإنسانية لم يطلقها
 كا سنه الإسلام وكا أقرته نظمه .

وذلك نط من الغزو الفكري والثقافي ليس أقل خطـرا على المسلمــين من الغـزو العسكري المؤيد بوسائل الحرب وآلاتها التدمير ية الرهيبة .

والهدف من كل ذلك واضح ، وهو تشويه الإسلام في الأنظار لعزل المسلمين وغيرهم عن أن يهتدوا بهديه أو يعيشوا في ظل دستوره وقوانينه .

## 7 ـ محاولة تشويه التراث الإسلامي

كلمة التراث بعناها الأجنبي Legacy » الأثري " ليست داخلة في المفهوم الذي
 هلا عند الناس - شيئا موروثا ، ونحن لا نوافق على أن الإسلام موروثات تتناقلهـا الأجيال ، بل هو دين حي خالد مواكب لكل جديد متطور من ألوان المياة ومتغيراتها ونا فضلا عن أننا معشر المسلمين لا ينبغي أن نتصور أن الدين ينتقل إلينا بالإرث عن الآباء والأجداد

أما المفهوم الذي نريده من كلمة التراث الإسلامي في هذا البحث فهو تلك الثروة

 الفنون والمعارف لأنفى باديء ذي بله ذلك المفهوم القاصر الذي يحصر التراث في الغالب
 وبعلوم اللغة العربية من لغة وبلاغة وأدب ، إذ التراث يشمل ما هو أوسع من ذلك بكثير ، يشمل كافة بجالات العلم والمعرفة من طب وصيدلة وكيمياء وعقاقير وفيزياء ،
 المتعددة التي تيزت بها بختلف الشعوب التي دخلت الإسلام واخذته دينا ومنهجا .

وهذا التراث بالمعنى الذي حددته تجب العناية به والاهتام بالاستفادة منه ،لأن تلك

 من الأمم هو الأساس الراسخ الوطيد لحاضرها ومستقبلها .

وهناك ما أحب أن أنبه عليه في هذه العناية الواجبة بالتراث ، هو التأكيد على أن العناية بهذا التراث ما ينبغي أن تقف عند حدود الإثادة والاعتزاز ، أو تتد إلى التباهي

والتفاخر ، لأن ذلك فعل الكسالى والعاجزين ، وإنما نر يد أن تمتد هذه العناية لتشمل الإفادة من التراث في تصور حاضر إسلامي ملاتم ، ومستقبل للأمة الإسلامية أدعى لأن يضعها من جديد تحت مظلة الإسلام الشاملة المتكاملة .

وليس من التباهي ولا التفاخر أن نؤكد في هذا البحث أن التراث الإسلامي ـ بالمعنى




 مادية ومعنوية حينا غير قصير من الزمان ترفد الفكر والعلم والمدنية والعمران وتيان وئثر فير في مسار الحياة الإنسانية تأثيرا ضخا

ولقد انتقل التراث الإسلامي إلى العالم الغربي عبر الدردنيل والبحر الأسود وقزو ين الئ
 بدأ بها تاريخ النهضة الأوربية المديثة .

وليس من الحفي أن انتقال الحضارة الإسلامية إلى العالم قد تم قبل عصر إحياء



 الفترة الزمنية التي يدعونها فترة العصور الوسطى التي سبقت عصر إليا أوروبا .

وإن أكثر من شاهد من أبناء الغرب ومفكريه يعترفون بذلك التأثير القوي الذي

تركته المضارة الإسلامية في الغرب مما أضاء لم طريق النهضة ويسر لم سبيل إحياء العلوم ، نجد هذه الاعترافات على ألسنة مشاهير الكتاب ـ حتى المتعصبين منهم ضد الإسلام ـ من الأوروبيين ، ونود أن نذكر هنا من هؤلاء المعترفين : ـ

1-ه • ج • ويلز - في بعض ما كتبه وبخاصة كتابه : معالم تاريخ الإنسانية .

Y - وجوستاف لوبون : في كتابه : حضارة العرب .

「

ع ـ وأولير .

0 - وتوينبي •

في بعض ما كتبوه ، وفي بعض ما كتبه سواهم .

وأغلب ما نقرأ من كتب في تاريخ أوربا ني العصور الوسطى نجد فيها أن الأمير :

 الثقافة العربية وبخاصة فلسفة ابن رشد وطب ابن سينا .

وني صقلية اعتمدت جامعة باليرمو ـ أتدم جامعة غربية ـ على الثقافة العربية بحيث حرص الأمير : " ريجار روجير و" على استعارتها منها ، بل استقدم لها الأعلام من عللء العرب ، وكان منهم الإدريسي الذي ألف لأمير صقلية كتاب : " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق «هذه هقانئق يعترف بها الأوربيون أنفسهم .

يغول " جوستاف لوبون " : ( وأشهر جغرافى العرب هو الأدريسي ، ومن كتـب الأدربسي التـى تربمـت إلى الـلاتينية تعلمت أوروبـا علـم الجغـرافية في القـرون

الوسطى " (or) .

ثم يقول بعد ذلك : " وكتب العرب التي انتهت إلينا في علم البغرافية مهمة إلى الغاية " وكان بعضها أساسا لدراسة هذا العلم في أوروبا (or) .

وني موضع أخر من كتابه السابق يقول عن علم الفلك عند العرب : ״ واليوم نعلم
 الكتبه ، ولذلك نقـول : إن العـرب هم الـذين نشروا علـم الفلك في العالـم كلـه بالمقينة " (O2) .

ولم تكن المضارة الإسلامية ذات أثر في أوربا العلمية أو الصناعية فحسب وإنا تجاوز هذا التأثير النهضة العلمية الصنـاعية إلى الأخـلاق الأوروبية حيث هذبـت طبانعهم وعلمتهم العواطف النبيلة ، وهذا هو مسيو ״ بازتلمي سنت هير " " في كتابه عن القرآن يقول : „ أسفرت تجارب العرب وتقليدهم عن تهذيب طباتع سنيوراتنا الغليظة في القرون الوسطى ، وتعلم فرساننا أرق العواطف وأنبلها وأرممها من غير أن يفقدوا شيئا من شجاعتهم ، وأشك في أن تكون النصرانية وحدها أوحت إليهم بهذا مهلا بولغ في كرمها " (00) .
 هذا المجال الذي نقلنا فيه هذه النقول ، كل ما نأخذه عليها أن الحق كان كان يقتضي كلا

$$
\begin{aligned}
& \text { (or) } \\
& \text {. } 879 \text { : السابق (or) } \\
& \text { (02) (009: السابق : } \\
& \text {. OYY - 007 : السابت (00) }
\end{aligned}
$$

منها أن يقول المسلمين بدل توله العرب فوضع كلمة المسلمين بدل كلمة العرب يضفي على كلام كل من الكاتبين مزيدا من الميدة والانصاف .


 السبب هو الحقد على الإسلام والمسلمين .

ونحب هنا أن نوضح ذالك السر كا تحدث عنه جوستافـ لوبون ، حيث يعلل لإنكار

 الذين يضعون مبدأ حرية الفكر فوق كل اعتبار ديني كما يلوح ؟

 بالحقيقة ، وأننا لسنا من أحرار الفكر في بعض الموضوعات كا نا نريد ، فالمرء عـ.نا ذو

شخصيتين : الشخصية العصر ية التي كونتهـا الدراســات الخاصـة والبيئـة الغنلقية
 خلاصة لماض طويل ، والشخصية غير الشاعرة وحدها ، ووحدها فقط هي التي تي التكلم عند أكثر الناس وتسكك فيهم المعتقدات نفسها مسلة بأسراء بأساء غختلفة وتلي عليهم آرائهم فيلوح ما تليه عليهم من الآراء حرا في الظاهر فيحترم .

والمق أن أتباع عحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ظلوا أثد من عرفته أور أوروبا من

 بأفضلية حضارتهم الساحقة ، وأننا لم نتحر ر من نفوذهم إلا بالأمس ، وتراكمت مبتسراتياتنا

الموروثة ضد الإسلام والمسلمين في ترون كثيرة، وصارت جئا مئا من مزاجنا ، وأضحت









 المعارف العلمية والأدبية والفلسفية بتأثيرهم الثقاني ، فكانوا مدنين لنا ستة ترون الراني (07)

هذا التراث الإسلامي المعلم المصيب ، ما رعاه المسلمون حق رعايته ولا اهتموا بـ الاهتام الذي يستحقه ، وإنا أصابه ما أصاب الماب الدول الإسلامية من عوامي
 وأصبحت دويلات مبددة الشمل طبع فيها عدوها وسهل عليه أن يزنردها واحدئ والحد واحدة ،
 ورجاله في الضعف والتخاذل ، وما أصاب التراث ليس أقل مــا أصــاب أصحابــ

وصانعيه
وقد أسهمت الحملات الصليبية المسعورة على مدى الفترة الزمنية التي استطالت فئلتي
 به حينا ، حتى لم يفلت من أيدههم من هذا التراث إلا القليل .

وكذلك فعلت الحلافات السياسية والمذهبية التي عصفت بالأمة الإسلامية فعلها

 يصل إلى حد الإحراق والإتلاف والتدمير ، وقد يتصور بعض النـي ينل سوى كتب الحصوم وحدهم ، ولكن ذلك التصور غير صحيح - على الرغم من أن

 دور الكتب الفاطمية بصر عندما لقيت أفجع مصير بسقوط الدولة الفاطمية .

وإن الجيوش المتوحشة المتبربرة الآتية مما وراء النهر في أقصى الشرق بقيادة لتكتسح أمامها كسيل جارف كل معالم الثقافة والحضـارة في بـخاري ونيسابور والـوي



 المحيط الأطللي

وكذلك كان حال التراث الإسلامي عندما تضعضع أمسر المسلمــين في الأنـدلس فأصبحت دولتهم دولا وأمتهم أمما وسقطوا في أيدي أعدائهم واحدة وراء العاء الأخرى في في أيدي
 أحقادهم إلى صروح العلم والمعرفة يخربون ويدمران المرون ، فأحرقوا خزائن الكتب ونفائس

 العلم والتجار ، أو ما أفلت من هذه المقتلة بفعل الصدفة المد وحن المدها .

ومن عجب أن هذا القليل الناجي قد تكون من بعضه مكتبة تعد الآن من أشهر

مكتبات أوروبا المديثة التي تزخر بالمخطوطــات العربية النـادرة ، وهـي مكتبـة الأسكور يال بدر يد .

وكذلك كان الملا بالنسبة للمكتبات الهائلة التي كونها خلفاء بني عثلان ( الدولة الديا
 المنتصرون على دولة الملافة العثيانية أن يستولوا يعروا بها إلى معابر الدردنيل والبوسفور إلى الغرب المتحالف على التضاء على على دلى دولة الملانة

ولم يكن حظ التراث الإسلامي في الظر رف العادية ـ وقد أصاب العاب العالم الإسلاممي






 على الرغم من ضلال هذا الرأي ، فإن التراث الإسلامي تأثر بأثر بـارّاء هذين الفريقين وأصابد بعض الشلل وقل الاهتَام بد إلى حد كبير .

لكن الأمل في عناية بعض الدول الإسلامية بالتراث كير ، وقد أخذت بعضها تسعى في الطريق نحو الاهتام به وإحلاله المكانة اللاثقة به .

والبدير باهتامنا في هذا البحث أن نتحدث عن أثر المستشرقين في هذا التراث ، وما

 سياسية تبشير ية استعارية من جانب آخر .

وفي الجانب الأول : جانب خدمة التراث الإسلامي كان من المستشرقين الذين


 بعضهم موضوع بحثنا هذا ، إذ أننا نتحدث عن هملاتهم المنظــة لتشـــويه التـراث الإسلامي

 بقصد التعرف والكشف عن طبيعة عقليات الشعوب التي صنعت هنا هنا التراث وراث وتلك اللضارة من الأمة الإسلامية ، ومعرفة طبائعهم وأمزجتهم ومواضع الضي الضعف والئ والقوة فيهم
 أكانت مهلات تبشير بالنصرانية وتنصير لبعض المسلمين أو كانت هملات استعار المارية
 بالوسائل المعروفة في ذلك الزمان ، وبخاصة المالي في آسيا وإفريقيا ، وعلى وجه المنصوص في الشعوب المسلمة في تلك البلاد .

ونحن عندما نربط في هذا البحث بين الاستشراق والتبير والاستعهار لا نبالغ ولا نعبر عن وجهة نظرنا وإنا ننقل عنهم أنفسهم اعترافات بهذا الر با باط الوئيق بين الكنيسة والاستشراق والاستعار .

ففي القرن السابع الهجري أخريات القـرن الثانـي عشر الميلادي كانـت حركة الاستشراق الأولى تابعة للكنيسة الكاثوليكية وخاضعة لكبار أحبارها ، لا تتحرك إلا
 " حين يقول :
" راح البابوات في القرنين الثاني عشر والرابع عشر ( م ) بقرون تصادهم ورسلهم
 هـ برياسة البابا » إقليميس الحامس " أن تؤسس دروس عربية وعبرية وسر يانية في روما على نفقة الحبر الأعظم ، وفي باريس على نفقة الملك ، في أكسفورد وبولان على نفقة
 وكان سفراء الفاتيكان مكلفين من قبل البابا براقبة دروس العربية ، و يعدون من المآثر الباقية للبابا „ لادن العاشر "أنه احتفل سنة عن مدينة فانو على ساحل الأدرياتيك . وقد جد رجال الكنيسة في المصول على كتب التراث الإسلامي ، فكانت بعثاتهم تطوف بالشرق الإسلامي من مصر والشام والعراق إلى ما وراء النهر والهند يشترون أندر المخطوطات ..

وتباري أتباعهم من رجال " الإكلير وس " الشرقي لإتحاف مكتبة الفاتيكان بنفاتس الذخاثر العربية ، وبلغ ما زود به الكاردينال ״ فردريك رئيس أساقفة ميلانو مكتبة
 هذه الذخاتر ستة آلاف مخطوط ه (OV) .
 على طبع كتابه المعروف في تاريخ حركة الفتح الإسلامي المسمى " حوليات الإسلام " ليعطينا الدليل على هدفه الحقيقي من تأليف كتابه . " حوليات الإسلام " ومن عدله في التراث الإسلامي بصفة عامة وإنفاقه تلك الأموال
 المقدمة : إنه إما يريد أن يفهم من عمله ذاك سر المصيبة الإسلامية : ״ كاتاستروفيكا !إسلاميكا ، التي انتزعت من الدين المسيحي ملايين من الأتباع في شتتى أنحاء الأرض ما يزالون يدينون برسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ويومنون به نبيا ورسولا " (OA) . . OA• - oVVرr : دى طرازى : خزاتن الكتب (OV)


ولم يكن كايتاني وحده في هذا الشعور نحو التراث الإسلامي أو نحو الإســلام والمسلمين ، وإنا كان هو الصر يح من بين المستشرقين ، وإن كانت صراحة كحلودة أيضا .

وإن الناظر إلى التاريخ السياسي المديث ، وإلى تاريخ استعار العالم الإسلامي في في







 رسوفم صلى الله عليم وسلم ، وتاريغهم ونظام حياتهم وتراثهم

ولا نستطيع في هذا البحث أن ندلل على تشويههم للتراث الإسلامي بكل الوساثل

 الإسلامي بوساثل عديدة وفي ظروف متعددة وني ألوا ألوف من الكتب والبا والبحوث واليا والنشرات


 من الدارسين مسلمين وغير مسلمين من جانب أخر .
هذان المستشرقان هـ : -
( - الأمير الإيطالي : ليون كايتاني ( ألمارف الإيطالية . الما م م )

ي - r وأحد كتاب دائرة المعارف الإسلامية .

أما الأمير الإيطالي : ليون كايتاني فهو معدود من أكبر المستشرقين ـ بل أكبر
مستشرق في التاريخ العربي (09) .

وقد سبق أن قلت آنفا : إن مقدمة كتابه ״ حوليات العالم الإسلامي " قد اشتملت على تصر يح له خلاصته : أنه يقوم بهذا العمل الضخم في التاريخ للإسلام ، ليفهم سر » المصيبة الإبسلامية « التي انتزعت من المسيحية أتباعها .

ولنا أن نتساءل حول ما يكتبه كايتاني عن الإسلام ألفذا المكتوب قيمة علمية موضوعية ؟ أله تلك القيمة وهو صادر من رجل حاقد سلفا ؟ .

وإن نظرة إلى الكتب التي ألفها كايتاني لتدلنا على هدفه الذي ير يد أن يصل إليه

 لا لشيء إلا ليفهم " سر المصيبة الإسلامية « كما تلنا . ومن أشهر كتبه وبحوثه :

1 ـ نو الشخصية الإسلامية ( العالم الإسلامي 1911 م ) .

Y Y انتشهار الإسلام وتطور المضارة ( العلوم 7 بولونيا عام 191r م ) .

「 ـ د دراسة التاريخ الشرقي : سيرة الرسول ( ميلانو ع191 م ) .
(09) نجيب عغيفى : =

فكانت المقبة الأولى من العام الأول المجري إلى عام rץا هـ في نمسة بجلدات .

وتاريخ البحر الأبيض المتوسط والشر ق الإسلامي في سنة £ عr صفحة ( مؤسسة كايتاني - بجمع لنشاي روما الا


وني كل ذلك الذي كتبه كايتاني عن الإسلام وتاريغه وتاريخ النبي صلى الله
 قال هو عن نفسه ـ الرغبة الملحة في التعرف على ״ سر المصيبة الإسلامية التي انتزعت

المسلمين من المسيحية "ه .

ولنظر كيف يعبث ״ كايتاني " بالتراث الإسلامي عبث الحاقد المتعصب الذي أعدته الكرامية » للمصيبة الإسلامية " على حد قوله ...

في كتابه ( الحوليات الإسلامية ) في الجزء الأول منه فصل بعنوان :
( ملاحظات نقدية عن القيمة التاريخية لأقدم ما روي من السنة عن شئون الرسول (
صلى الله عليه وسلم ) ..

وأنا هنا أنقل عن دائرة المعارف الإسلامية حيث يعلق المرحوم أمين المولي على "


في هذا الفصل عرض ـ كايتاني ـ للسنة سندها ومتنها با عرض له ، و وكان ما ما جاء في
نقد المتن قوله في آخر الفقرة ( 10 ) عمن بعد الصدر الأول من المحدثين ما ترجته :
" كل تصد المحدثين ينحصر في واد جدب مُحل ، من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي ، ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمتن نفسه " .

وفي الفقرة ( 7 ) يقول : n لكن إذا كان الإسناد كامل النظام محتويا أسماء حسنة ،
استبعد كل اشتباه وسوء ظن " .

وفي الفقرة ( (1A ) يقول : ( سبق أن تلنا إن المحدثين والنقاد المسلمين لا يجسرون على الاندفاع في التحليل النقدي للسنة إلى ما وراء الإسناد ، بل يتنعون عن كل المل نقد للنص ، إذ يرونه احتقارا لمشهوري الصحابة وقحة ثقيلة الخطر على الكيان الإسلامي "

ثم يواصل قوله فيقول : ٪ إذا كان الإسناد من الصحابي في النهاية حتى يؤلف المجموع الحديثي ( بخاري أو مسلم مثلا ) كان الأساس قويا ، وصار نص السنة قان
 كذلك ، ولا يُكن اعتباره موثوقا به ، ولذا فأي امتحان له غير مفيد من هذا الارتباك
 نشأت كل الأغلاط في السنة الإسلامية « .

هذا هو عبث " كايتاني " بالتراث الإسلامي ، وذلك مبلغ حرصه على التحقيق والتدقيق والتوثيق ، ذاك هو كايتاني الذي يثق فيه كثير من الباحثين مسلمين وغير . مسلمين

يقول المرحوم أمين الحولي تعليقا على كلام ״ كايتاني " الذي نقلنا : ثم يطيب في هذا المقام با لا يتجاوز هذه المعاني :

وها هو ذا كاتب مادة أصول " يقول هنا : " ومن المهم أن نلاحط أنهم أنغوا نتدهم


ثم جاز هذا المعني إلى الشرق ، فقال الأستاذ أمد أمين في الجزء الثاني من ضحى

 يقول : " ولكنهم لم يتوسعوا كثيرا في النقد الداخلي ، فلم يعرضوا لمتن المديث المديث هل ينطبق على الواقع أو لا ؟ ....

ثم يعلق أمين الحولي على كلام أهد أمين فيخطثه با لا زیى داعيا لذكره هنا .

فترى تول „ كايتاني " : إذا كان الإسناد كامل النظام استبعد كل اشتباه ه وتوله :
 الوحي الإلمي ولذا لا يناقش الخ ه .

فنرى هذه الأتوال وما يشبها في كلامه من تقر ير دوران توة المديث مع توة السند




 . يعوزه الشرح

ثم زیى توله أيضا : ( ما من أحد شغل نفسه بنقد النص نفسه « وتوله : پ إن
 الإسناد ، بل يتنعون عن كل نقد للنص الخ ، هنرى أن أثياء كثيرة من عمل المحدثين تبطل هذا القول منها :

1- ما أسلفناه من صر يح تولم في عدم ربط السند بالمتن وذكر أثياء تؤثر على المتن بعد صحة السند كالشذوذ مثلا وسنعود إليه بكلمة تريبا .
! - Y

 في علم المديث دراية ولا نطيل بشرحها .
( - اعتبارات ععلية صرنة ، وحينا على معان أدبية فنية ، وحينا تعتمد على مقر رات

شرعية .
 لا تأويل نهو باطل - على القارئ ، وابن حجر العسقلاني - شرح نخبة الون

 وتولم : لو تعارضت آية ودليل عقلي فإن الدليل العقلي يكون حاكها عليها "


ب - ومن المعاني الغنية التي حكموها في نقد السند اعتبارهم ركاكة اللفـط للحديث أو ركة معناه علامة على وضعه ... الخ .

ج- ومن الاعتبارات الدينية التي تقوم على جعل المقر رات الشرعية وحدة معقولة
 المتواترة أو الإجماع التطعي ... الخ ـ النخبة وشرحها في الموضوع السابق .

ع ـ أنهم نقدوا المتون الدينية بالفعل نقداً مطبقا على الأصول النظرية السابقة التي

 من سورة المج

أفيقول كايتاني بعد هذا هوزلاء إنه لم يجرءوا على الاندفاع في النقد إلى ما وراء السند ، أو يقول شاخت إنه أخفوا نقدهم لمادة المديث وراء نتدهم للسند ؟ (71) الماني

هذا ما فعله كايتاني من عبث بالتراث الإسلامي ، وهو أنوذئج واحد من متات الناذج التي يككن أن يحصل عليها الدارس لكتبه وبحوثه عن الإسلام والمسلين .
 التشريع الإسلامي والمديث عن نشأته وتطوره وتأثره وأثره - كا يا يقول نجيب عفيفي


وقد عبث يوسف شاخت ما شاء له العبث بالتراث الإسلامي ، عحاولا أن ينفس في
 البحث ـ أن نذكر ما قاله في مادة پ أصول ، التي كتبها في داثيرة المعارن الإسلامية .

## جكه في الفقرة الثالثة مما كتبه » شاخت " في مادة » أصول " ها نصه :

" وبوت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انتهى بالطبع التشريع الذي كان يقوم على الـي
 الإسلامية على سنة منشتها مسترشدين في ذلك برأي كبار صحابة الرسول ( صلى الله
(II) داثرة المعارف الإسلامية : EQY/r، EQY ـتعليق المرحوم أمين المولى
(Tr) نجيب عفيفى : المستيرتون : A•r/r .

عليه وسلم ) وكانت المبادي‘ التي استرشدوا بها هي ما ورد في الكتاب وما وما صح مك من

 معناها الأصلي ، وربا كان سببا في ظهور أحاديث جديدة .

وفي الوقت نفسه لم يكن الحلفاء باعتبارهم رؤساء للدولة وخلفاء للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) محرومين من البهود التشر يعية بل ومن تغيير أحكام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .. ( انظر ما سبق).
 الله عليه وسلم ) في هذا الأمر بينز كان عمر أكثر ميلا إلى التعديل والتغير على أن
 الأجنبية نتيجة للفتوح العظيمة في العراق والشام ومصر .

وني الفقرة الرابعة من هذا البحث يقول :
 التي كانت مقر الـحكم قبل ذلك ـ كل نفوذ فعلى في أمور الحكومة ، فأخذوا يكرسون
 المثل مباينا لما كانت عليه في الواقع .

وكان القانون العرفي يسود أقاليم الملانة المتعددة دون منازع ، ويتطور جنبا إلى
 كانوا بوجه عام لا يميلون كثيرا إلى تغيير ذلك القانون العرفي وإنشاء مقاييس تنهض على أساس ديني

وتامت مبادي" التشريع الإسلامي لأول مرة في المدينة ثم في العراق والشام وأوثلك



 وأنعالم ( صحيحها ومنحولا ) ( (זا) .

ثم يعلق المرحوم أمين الـولي على ما كتبه شاخت تعليقا شافيا نققل منه ما يأتي :
ر أول ما يلاحظ أن الكاتب في كلامد هنا عن أقوال الصحابة وأنعالهم يضع بين



 المنحول والزاثف فجانز عقلا أن يكون ذلك ولا يقول بيل بعصية الفيل الفتهاء أحد ، ولكن ليس

 إدعاءه نليس بهذه السهولة يلقي ويكرر !! نعليه أن يوضح توله ويحتج له .

ونعود بعدذلك بللى توله من أقوال الصحابة وأنعالمم نهو يذكر : أنهم كانوا يمتجون



 الله كذا ما يختلف في أنه عن النبي أولا ، وتول الصحال الصابي : سمعت رسول الله يأمر

بكذا وينهي عن كذا ما يختلف في كونه حجة ، وتوله : من السنة كذا تد اختلف في مله
على سنة الرسول ، " الآمدي : الأحكام ج ج
ثم مذهب الصحابي المجتهد تد اتفقوا على أنـه لا يكون حجــة على غـلى غـيره من

 مذهب الصحابي ليس حجة واجبة الاتباع، تد اختلفوا في أنه يجوز لغيره من المار المجتهدين
 ص P- Y - Y-A

وهذا ابن حزم يضع الصحابة في رأس من لا يقلد ، فيقول بعباراته القوية المعروفة





 والآخرة ويوم يقوم الاشهاد ٪ ابن حزم " : الأحكام ج الا ص 19 واني

وليس القول في أفعال الصحابة على غير هذا التقدير لأتوالمم فلا احتجاج بهذه

 الصحابة خاصة ، فلا وجه معروف لـا ذكرنا (7) .

وبعد : فهذان أنموذجان لعبث المستشرقين بالتراث الإسلامي ، وهم بعد ذلك ينشر ون هذا العبث في لغاتهم ثم يتخذه بعض الدارسين مسلمين وغير مسلمين مراجع ذات أهمية (7E)

كبيرة ، وذات ثقة ربا لم تكن حكدودة في نظر هؤلاء الدارسين ، كا رأينا منذ قليل كيف نقل عنهم أهد أمين على النحو الني ذكره المرحوم أمين المولي . ولا أحب أن أنهي هذا النصل من البحث دون أن ألقي ضوءا على الاستشراق أسبابه ومظاهره .

> أما أسباب الاستشراق فان أبرزها سبب ديني في الدرجة الأولى ، فقد تركت الحرب الصليبية في نفوس الأوروبيين ما تركت من آثار مرة عيقية .

وجاءت حركة الإصــلاح الديني المسيحي فشعر المسيحيون : بروتستانت وكاثوليك ، بحاجات ضاغطة لإعادة النظر في شروح كتبهم الدينية ، ولمحاولة تفهـها علي الما أساس التطورات المديدة التي تمخضت عنها حركة الإصلاح ، ومن هنا اتجهوا إلى الدراسات العبرانية ، وهذه أدت بهم إلى الدراسات العربية فالإســلامية ، لأن الأخـيرة كانـت
 اتسع نطاق الدراسات الشرقية حتى شملت أديانا ولغات وثقافات غير الإسلام وغير العربية (70) .

ومن هذه الأسباب " رغبة المسيحيين في التبشير بدينهم بين المسلمين ، فدعاهم ذلك !إلى الإقبال على الاستشراق ليتسنى كم تجهيز الدعاة وإرسالمم للعالم الإسلامي ، وقد


 وزودهم بالملا والسلطان ، وهذا هو السبب في أن الاستشراق قام في ألوا أول أمره على أكتاف المبشرين والرهبان ثم اتصل بالاستعار (17) .
(70) (7) نجيب عغيفى : المستشرتون مقدمة الجزه الأول
. orr .

وبجانب هذا وذاك ، كان هناك أسباب أخرى فرعية لنشأة الاستشراق : أسباب


 الاستشراق من باب البحث عن الرزق عند


 لعجزهم الفكري ، وأخيرا بحثا عن لقمة العيش إذ أن التنافس في هذا الميا المجال أتل منه في غيره من أبواب الرزق (IV) .

وهناك. ملاحظة لبعض الباحثين تتعلق بالمستشرقين اليهود خاصة ، فالظاهر أن هؤلاء

 الأول ، ولأسباب سياسية تتصل بخدمة الصيليا

 الاستنتاج العلمي

 والمضوع للتوجيهات الغربية (ه().

من أسباب الاستشراق ما أشار إليه مؤلفا : التبشير والاستعلر حيث قالا : ا 1 ومن

نجيب عغيفى ألمستشرتون : ج ا ص TA، 19، ع . .


سبيل ذلك ، ثم يرمون كلهم مrما يكتبون إلى أن يوازنوا بين الآداب العربية والآداب



 الشرقيين وملهم من هذا الطريق على الرضا بالثضوع للمدنية المادية الغربية (19) .

تلك أسباب الاستشراق كا تحدث عنها الكتاب مسيحيين ومسلمين ، وهي أسباب كحلة يمتاج كل منها إلى إسهاب وتفصيل .
أما مظاهر الاستشراق وأنشطته فهي كثيرة يككن أن نشير إليها على النحو التالي : -
" ( حاول المستشرقون أن يحققوا أهدافهم بكل الوسائل : ألفوا المحاضرات والدرات وروس
 وأصدروا الصحف ، وسلكوا كل مسلك ظنوه محققا لأهدافهم .
وهذه نماذج من صور نشاطهم المتعدد البوانب :

-     - في عام MAY م أنشأ الفنسيون همعية للمستشرقين ألمقوهـا بأخرى في عام (AY.
r - r يكون الملك ولي أمرها .. وأصدرت » بجلة الجمعية الآسيوية الملكية ".
r - فـ عـ عام "، وفي العام نفسه أصدر المستشرقون الألمان بجلـة خاصــة بهــم ، كذلك فعـل

المستشرقون في كل من النمسا وإيطاليا وروسيا المان
₹ - ومن المجلات التي أصدرها المستشرتون الأمريكيون في هذا القرن (٪ بجلة جمعية

 الآن ، وطابعها العام على كل حلا من وقت لآخر لبعض المشكلات الدينية ، وخاصة في بال البا الكتب .

-     - ويصدر المستشرقون الأمريكيون في الوقت الحاضر : ٍ بجلة شئون الشر ق الأوسط "، وكذلك " بجلة الشر ق الأوسط " وطبابعها على العموم الاستشراق السياسي كذلك

وأخطر المجلات التي يصدرها المستثرتون الأمر يكيون ني الوقت الحاضر هي بجلة
 بأمريكا ورئيس تحريرها كنيث كراج وطابع هذه المجلة تبشيري سافر ـ

وللستشرقين الفرنسيين بجلة شبيهة بججلة n العالم الإسلامي " في روحها واتجاهها العدائي التبشيري واسهها أيضا

ولعل أخطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو إصدار ( داترة المعارف الإسلامية "


 من المسلمين في دراستهم على ما فيها من خلط وتحريف وتعصب سافر ضد الإلسار والمسلمين .

واستطاع المستشرقون أن يتسللوا إلى المجع اللغوي في مصر ، والمجمع العلمي في دمشق والمجحع العلمي في بغداد .

ويعتمد المستشرقون - فيا يعتمدون - على عقد المئثرات العامة من وقت لآخـر لتنظيم نشاطها ، وأول مؤتر عقدوه كان في سنة IVAT م وماز والت مؤتراتهم تتكرر حتى

- اليوم

وفي العصر المديث تقوم المؤسسات الدينية والسياسية والاتتصادية في الغرب با با


والمنح على من يعملون في حقل الاستشراق .

واتجه المستشرقون والمبشرون بعاونة الاستعار إلى بجال التربية ، محاولين غرس





البابــــالثان
حم


هلات التغريب الموجهة ضد الإسلام

تحدثنا عن مهات التشويه الموجهة ضد الإسلام فيا سبق من البحث ، حديثا - وإن بدا مسهبا - رأيناه من ضرورات البحث ومتطلباته ، كها تصورنا ..

ونتحدث الآن عن ملات أخرى لا تقل ضراوة عن مهلات التشويه ، وهي هملات التغريب للإسلام فكره وتاريخه وحضارته ..

ونعني بهذا التغريب تأثير الغرب فكره وحضارته في المسلمين .

وهذا التغريب بجموعة من الدراسات والأعهال والثقافـات والنظــم تجـري حول المسلمين وتطبق على بجتمعاتهم فتؤدي بهم في النهاية الماية إلى أن يتشبعوا واللضارة الغربية المعادية للإسلام ، أو يكونوا تحت تأثير هذه الحضارة بجيث تحتو الـويهم وتقضي على شخصياتهم وعلى ولانهم لدينهم ..





 ومنهج حياتهم ونظامها ..

ولو شئنا أن نز يد الأمر وضوحا على وضوحه لقلنا : إن الاستشراق بأعهاله قد مهد للتبشير وألقى له البذرة في التربة وأن التبشير مهد للاستعهار وسقى البذرة ورعاها حتى




 وتدمير واستنزاف لـيرات البلاد الإسلامية .

ولقد تحكم الاستعمار في العالم الإسلامي والعالم العربي فكان حكامنا والقالمائمون


 ومعاملهم نالقطن والكروم وغيرها لمصانع الغزل والخمور وغيرها .

وتحكموا في كل المقدرات الاقتصادية للعالم الإسلامـي ، حتـى فلـولـول الجيوش المنهزمة أمامهر منعوها في كثير من البلاد المسلمة من أن تتطور أو تزيد الميد ، وجعلوا سلاحها

 المدارس والجامعات بهذه الانتراءات ، ونقرأ حتى يوم الناع الناس هذا أن ماعيا معظم بلدان العالم الإسلامي زراعية وأن سكانها يعيشون على الزراعة والرعي الرعي !!!

هؤلاء المستعمرون أداروا دنة السياست في بلادنا فاستوردوا لها من بلا بلادهم النظم والقوانين في الاججاع والاقتصاد والسياسة ليديروا بها بالادا وبشرا يورائنون بانيا بأن هذه النظم
 شيئا من نغع ، نضلا عا تلحق بهه من أضرار .

ومن عجب أن وجدوا فينا معشر المسلمين من يروج طم ولمبادثهم ، ومن يزري بدينه ومنهجه في الحياة من أجل عرض من أعراضهم .

وقد ملك المستعمرون في بلادنا كل مرافقها وكل خيراتهـا وهيمنـوا على التعليم



 محاربة المسلمين في مستقبلهم وأرزاقهم أو أن يذوبوا في حضار حيارة الغرب ونظمه وعاداته وتقاليده .

وفي كل بجال من بجالات الحياة الإنسانية في عالمنا الإسلامي الكبير كان لمم نشاط وكيد وتدبير ، بحيث فرضوا علينا من النظم والعادات والتقاليد ما يغرينا حقا وما يبعد بنا عن ديننا ونظمه وآدابه .

وسوف نتحدث في الصفحات التالية من البحث عن بعض هذه المجالات - وعلى الله قصد السبيل

## 1- في بجال التعليم والثقافة

وهذا المجال هو أخطر جالات المياة الاججاعية ، والسيطرة عليه سيطرة على مستقبل


 وآسيا ليس بخاف على أحد من يقرأون ويفهمون .

وعندما استولى المستعرون على بلاد العالم الإسلامي في هذين القرنين الأخير ين
 والمساجد والمعاهد وكافة دور التعليم ، بين المعلومات والمقائق الدينية الإبانيا فيانلامية وبيا وبين






 التسمية تطلق في بعض البلاد العربية على الشادي المبتدي‘ في تعلم أي حرفة ..

هكذا كان حال التعليم يوم استولى المستعرون على بلاد العالم الإسلامي ، تعليم



 بهذا الشر كل المدارس والمعاهد وأماكن التعليم في العالم الإسلامي كله ، وما استعصى

عليهم وعلى خططهم إلا تليل من المعاهد والمدارس التي كانت تعني بدراسة علـوم







 تدر يسه وتعليمه في أذهان الناس عن طريق الصحف المأجورة والأثلام المشتراة وأدعياء العلم المسيطرين

ولنضرب على ذلك مثلا واحدا في بلد عربي مسلم ، ذلك هو الأزهر ر الشر يف بقيامه على أمر علوم الإسلام " في مصر البلد الإسلامي ، كا ينا ينص على ذلك دستوره ،

وكا هو واقع المواطنين فيه .
فقد لقى الأزهر من حرب المستعرين وأذنابهم وأبواتهم والساخر ين منه ـ تقربا إلى العدو الكافر - بنكاتهم ورسوماتهم ومقالاتهم وبحوثنه





 الاسلوب المبيث عن المجتمع انعزالا يوهم الناس بأن العيب كاليا كامن في اليا الدين الذي
 المستعر والثقافات الشائهة المعادية التي صبها في أذهان الناس الـيا

وليسبت محاولة انتزاع تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي في المدارس العامن

 في حرب الأزهر وححاولة سلب رجالة العمل الذي يقومون بـد








 يستطيع أن يفرض نفسه على الذين يتكلمون اللغة العربية ، بميعا ، وفيهم المسلم وغير اللان الانهر

المسلم (VY) .


 الإسلامية على نحو علمي صحيح - كا يقول :

وقد كتب طه حسين يبرر إنشاء هذا المعهد فقال:
" .. كلية الآداب متصلة باللمياة العلمية الأوروبية وهي تعرف جهود المستشرقين في كلمة (V) (Yr)

الدراسات الإسلامية ومن الحق عليها أن تأخذ بنصيبها في هذه الدراسات لتلاتم بين جهود مصر التي ترى لنفسها زعامة البلاد الإسلامية وبين جهود الأمم الأوروبية (r) الاند

ولعل النص التالي يوضح لنا حقيقة مشاعر الموالين لثقافة الغربيين نحو الأزهـر والعلوم الإسلامية التي تدرس فيه ، ففي مؤتر برنستون (٪ الثقافة الإسلامية الذي عقي في صيف عام 190r ا م بدعوة من جامعة برنستون الأمريكية ، قدم الدكتور عحمد خلف

 الإسلامية التي كانت تدرس على مناهج القرون الوسطى ، والأدب مقصور على الآفاق

 (Y\&) ... وبدأت عقول المصر يين تتنسم أرواحا جديدة من أدب الغرب وثقا

ولا نحب أن نستطرد في المديث عن محاربة الأزهر. بأكثر من هذا لأن لهذه الحرب أسبابا وبواعث ما نرى بحثنا هذا يتحمل المديث فيها وبا وبسط القول علي يقتضيه التعريف ببواعث هذه الحرب وأسبابها ونتاتجها في مصر وفي وي غيرها منا من البلاد العربية والإسلامية .

ولقد عـل المستعمر على أن يشن على اللغة العربية الفصحى لغة القرآن الكريم
 وإلى استخدام الأحرف اللاتينية بدل الأحرف العربية الدين حينا آخر .

وإن أعجب أن تصعد هلة الدعوة إلى العـامية وإلى إحياء اللهجـات الإقليمية
 اللغة العربية ـ الذي من أبرز وظائفه المحافظة على الفصحى وتق يبها إلى الناس . . السابق : الفقرة (Vr) (VE) م ^ الغزو الفكرى

ففي المؤثر الأول للمجامع اللغوية العلمية الذي عقد في دمشق عام 1907 م والذي حضره وفد يمل بجمع اللغة العربية في القاهرة ووفد من المجبع العلمي العراقي ووفد من المجمع العلمي العربي في دمشق ، ورفد يمثل الأمانة العامة للجامعة العربية ، ومندئ وندوب يمثل اليونسكو ، ومراتبون مثل : الأردن والسعودية وليبيا ولبنان ، وكان هدف هذا المؤتر بحث شنون اللغة العربية ، ولكن هذا الموثر دعا أعضاؤه إلى العامية وإلى تبديل المط العربي وتغيير قواعد النحو والصرف والبلاغة .

ولنضرب على ذلك بعض الأمثال :

- ي يتحدث أهد حسن الزيات عضو بجع اللغة العـربية في القاهـرة عن تضية الفصحى والعامية في المجحع فيقول : إن المحافظين من شيوخ الأدب قد سيطرو عليه في أول نشأته ـ يقصد المجحع اللغوي نفسه ـ ـ ثم انتهى زمامه إلى الكتاب والصحفيين الذين نبهوا المجبع إلى أهمية العامية وإلى خطورة بمود اللغة بتخلفها عن مسايرة الزمن ... !!! هكذا يتحدث عن الفصحى أحد ماتها ! ولم يكتف الزيات بذلك ، بل قال : إنه يسهل علينا تطوير الفصحى حتسى تقتـرب من
 ما هو مشترك منها سواء صح في معاجم اللغة أو لم يصح ... !!

「 - - ويتحدث على حسن عودة مندوب الأردن في هذا المؤثر فيقول : إن على الجامعة
 يكتفي فيه بالمفردات التي يعتاج إليها في كافة مرافق الحياة ، وتحشد فيه أوضاعا جريدة للدلالة على مستحدثات العصر الفنية المتداولة .. !!

- r العربية وقاض عليها في حاضرها ومستقبلها .

ع - ويتحدث طه حسين في مقال له بعنوان : تيسير القواعد في اللغة ـ فينادي بقريب ما نادى به إبراهيم مصطفى في تغيير قواعد الكتابة العربية .

0 - ويتحدث منير العجلاني وأنيس فريحة وأمد عبدالسلام أحاديث متقاربـة في
الدعوة إلى تغريب اللغة العربية وقتلها (Vo) .

والعجيب أن هذه الدعوات ليست إلا صدى لما ردده أعداء الأمة الإسلامية من أمثال كرومر ودانلوب وويلككس وويلمون ، وأذنابهم من أمثال اسكنـدر معلـوف ورئيف أبي اللمع وفارس عمر وغيرهم ، وحشد من أساتذة هؤلاء من المستشرقين أمثال :

فهي هلة ضارية لتغريب اللسان العربي بقتل فصحاه أولا ثم إحلال لغات أجنبية أو لمجات عامية محل الفصحى ذلك أن أعداءنا يدركون تماما أن اللغة هي فكر الأمة ووجدانها ، وأن لسانها ما هو إلا تعبير عن هذه الأفكار والعواطف ، فالحرب الحقيقية لأمة تبدأ بحرب لغتها للقضاء على تاريخها وحضارتها ومسخ حاضرها ، ومستقبلها ، وقد نجع عدونا في أن يغزو فكر الأمة الإسلامية بلغاته التي أشاعها بل فرضها على أبناء البلدان الإسلامية التي احتلها لغة تعليم ، ولغة وظائف بل لغة يستكثر بها من الما لمال والجاه والسلطان ـ كا صرح بذلك أكثر من واحد من هؤلاء المستعمرين . كا نجح عدونا في أن يفقد كثير ين من أبناء الآمة الإسلامية ثقتهم بلغة القرآن الكريم ، فسلها أحيانا باللغة الدينية ، وأحيانا اللغة الجامدة الفظة الغليظة ، وأحيانا وصفها بالعجز والتخلف وأحيانا ادعى أنها أصعب اللغات فها وتعللا ونحوا وتصر يفا .

وما يجهل عدونا قيمة اللغة في بعث كيان الأمة والنفخ في روحها ، بل ملها على التحرر والاستقلال ، ما يجهل عدونا ذلك ولا نجهله نحن فلنا وله على ذلك من التاريخ الحديث شواهد وبراهين :
. حماضرات جلسات هذا المثوتر الذى نشرته البامعة العربية ـ متفرقات (V0)

فالأمة التشيكية انبعثت حرة مستقلة عن طريق عنايتها بلغتها على الرغـم من محاولة الألمان والنمساويين القضاء على اللغة التشيكية واعتبارها لغة أفظـلظ ـ دعا لاحتلالهم للأراضي التشيكية ، وإخلاصا لرغبتهم الشديدة في حرب ماضي التشيكيين لا,بادة حاضرهم ومستقبلهم - ولكن التشيكيين بتمسكهم بلغتهم وعنايتهم بها وحرصهم عليها فوتوا على عدوهم غرضه ونالوا حريتهم واستقلالم .

والنرويجيون حينا تمسكوا بلغتهم في موا جهة الاحتلال الدانمركي والسو يدي لبلادهم ورفضوا رفضا قاطعا لغة هؤلاء الأعداء ـ على الرغم من التقارب الشديد بــين تلك اللغات ـ عندئذ عاشوا أحرارا مستقلين لا ينطقون لغة العدو التي تذكرهم بالذل والوان .

وني فرنسا قامت ضهجة اجتععت لا بعض المجالس النيابية واشتركت فيها الصهافة ، حتى إن صحيفة » لموند « أقامت الدنيا وأقعدتها آنذاك ، لأن كللات أوروبية غير فرنسية قد تسر بت إلى اللغة الفرنسية ، فخاف الفرنسيون من ذلك على لغتهم أولا وعلى

أمتهم الفرنسية ثانيا

وني ألمانيا - في عهد النازيين ـ أصر الألمان على أن يضعوا كلل|ت ألمانية موضع بعض الكللما اللاتينية اليونانية التي كانت مستعملة ، وقد أكد » فيختة " كاتب ألمانيا المعروف : أن اللغة الألمانية قادرة على رفع معنويات الأمة وإعادة وحدتها وتوطيد أركانها بعد أن كانت جيوش نابليون قد جعلت من ألمانيا ما يقرب من ثلاثين دويلة .

تلك شواهد من التاريخ الحديث على أهمية اللغة أي لغة في الأمة التي يتكلم بها ، فا بالنا إذا كانت لغتنا العربية هي لغة القرآن الكريم أكمل دين وأشمل نظام ؟

العجيب حقا أن يضي عدونا في حرب لغتنا وإفساد لساننا ثم يجد أبناء اللغة العربية من يستجيبون له ويرددون باطله ، فيكونون حربا على لغتهم وأمتهم ودينهم .

وما تلك العامية التي يروجون لها ؟ أي عامية يعنون ؟ عاميات مصر العديدة أم
 الجزيرة الفراتية ؟ لست أدري ولا أظنهم يدرون كذلك .

ولقد أتيح لي شخصيا أن أزور معظم بلدان العالم العربي وأن أستـع إلى عاميات

 اللهجات العديدة في المملكة العربية السعودية غربها
 هذه العاميات وتلك اللهجات التي لا تكاد تحصى في هذه المنطقة العربية تستعصي على فهم كثير ين من العرب أنفسهم

أيٌ هذه اللهجات العامية يشجع دعاة العاميات ؟ ومها دافع أنصار العاميات

 تبلغ من نفوس العقلاء مبلغ الرضى بحال





 الأولى في العالمين العربي بالذات والإسلامي بعامة .

وما أحوجني في هذا الموقف مع دعاة العامية ومشجعي اللغات الأجبية أن أذكرهم بكلمة عبر فيها كاتبها عن موقف الإسبان في إقبالم على اللغة العربية أيام ״ عبدالرمن

الداخل " حينا أعجبوا بها وكتبوا أروع ما كتبوا وهجروا اللاتينية ، الأمر الني أثار
 أن أذكر الآن بهذه الكلمة لأنها تعكس بدقة موقننا نحن من اللغات الأجبية لغات أعداثنا وأعداء ديننا .

تحدث الكاتب الإسباني المشهور پ الفارو ALVARO" ، في القرن التاسع الميلادي الثالث المجري تقريبا يصف إقبال تومه على العربية ، ويصور أسف أحد ألدا كبار الإببان



 عليها ، بل لاتتباس الأسلوب العربي الفصيح ، فإن اليوم من رجال اليال الدين من اليا يقرأ





 إلى صديق ، أما لغة العرب فـ أكثر الذين يحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب (V) .

أنا أهدي هذه الكللات للعرب الذين يكاربون اللغة العربية ، وأذكر بها تلاميذ طد
 الإسباني المسيحي الغيور على لغته ، أذكرهم بكلمة طه حسين في في كـي كتابه الذاثع الصيت العيت : مستقبل الثقافة في مصر ، ليروا بأعينهم ما يتمنى طه حسين للغته العربية :
(V7) مولود قاسم : إنية وأصـالة ـ منشورات وزارة التعليم الأصلى والئتون الدينية بالجزائر IYYO (V7)

يقول محاولا عزل اللغة العربية عن الحياة ، وربطها بأن تكون لغة دين وطقوس



 صلواتها ، فاللاتينية مثلا هي اللغة الدينية لفريق من النصارى واليونانية هي اللغة الدينية لفريق آخر ، والقبطية هي اللغة الدينية لفيق ثالث ، والسريانية هي اللغة الدينية لفريق رابع ... وبين المسلمين أنفسهم أمم لا تتكلم العربية والما ولا تلا تفهمها ، ولا ولا
 إيانا بالإسلام وإكبارا له وذياداً عنه وحرصا عليه (V) . أظن هذا الكلام من عميد الأدب العربي غني عن التعليو .

ولنتحدث الآن عن ثمرات هذا الإفساد للتعليم خططه ومناهجه وأهدافه ، لنرى كيف استطاع عدونا أن يغزونا في عقر دارنا ، وأن يفسد علينا أفكارنا ، وأن يـولنا إلى أتباع له في فكره وحضارته .

فمن أبرز ثمرات هذا الإفساد للتعليم أن حدث الاختلاط بين البنين والبنات في
 والثانوية ، وني أغلبها في المرحلة البامعية ، وترتب على الاختلاط ما ترتب ملا من من علا
 وكرامتهم الإنسانية وتصون أنوثة الأنثى ورجولة الرجل من الابتذال والامتهان . ومن ثمراته أن تحول ولاء معظم المتعلمين والمتعلات إلى الثقافت الغربية والدضارة الغربية فارتي في أحضانها يعب من فسقها وانحلالها وانحرافاتها بالفطرة الإنسانية عانية الانيا فطرها الله عليه ، متجاهلا ثقافته الإسلامية وحضارته الراشدة الهادية وآداب كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
MII\& ط (W)

ومن ثمراته تلك المُثمرات التي عقدت ولا تزال تعقد في العالم الإسلامي للششاط الثقالي وتبادل التتجارب التعليمية والميدانية والمعلمين التى تتبناها منظمة „ اليونسكو " وذلك الترويج للفلسفات والآراء الا جاعية والسياسية التي يتبناها الغرب ويدعو إليها هـذا وذالك من ثـرات جهود الأعداء في السيطرة على التعليم في العالم الإسلامي ، فهذه المئمرات والندوات تستهدف السيطـرة الكاملـة على العقلية الإسـلامية والمجتمعـات الإسلامية كلها .

ومن أمثلة هذه المؤترات المشبوهة في نواياها :

1 - مؤتر تبادل المدرسين بين البلاد العربية الذي انعقد في القاهرة سنة 1907 م بدعوة من منظمة » اليونسكو " .

Y - Y مؤتر التعليم الثانوي الذي عقد في مصر سنة 1900 م وشاركت في الدعوة إليه الجامعة الأمريكية في القاهرة .

- م مؤتر الحلقة التربوية التي دعت إلى عقده البامعة الأمريكية في بير وت سنة 190\& م وكان موضوعه (\$ فلنفة تربوية متحدة في عالم عربي متحد " .

ع - حلقة دراسات التربية للتفاهم العالمي التي انعقدت في مقر منظمة n اليونسكو " في بير وت سنة 1900 م

وغير ذلك من المثٔترات والندوات والملقات التي عقدت في عختلف بلدان العالــم الإسلامي • والتي تستهدف السيطرة على التعليم نظهه ومناهجه وأهدافه في العالــم الإسلامي أو تقر يبه ليخرج لم متعلمين يوالون ثقافتهم وحضارتهم ويعادون المضارة الإسل(مية

 ومن ثمرات السيطرة على التعليم أن نبتت فكرة خبيئة تنادي بأن الدين من الأعهال

 الاججاعية أو الاتتصادية الساندة في المياة ، ودون نظر إلى إلى معايير أخلاقية بعينها المانها ، ودون
 عزل الإسلام عن حياة المسلمين ومسخ الشخخصية الإســلامية بتعـويل انتانهـا إلى إلى المضارة الغربية

ومن ثمرات سيطرة أعداينا على التعليم دعوات الإلماد والزيغ والفساد ، وتخنث
 سجن البيت - كا يزعون - وتحويلها إلى مثلة وراتصة ومغنية ولمألما ومسامرة على موائد البتر والميسر

ومن ثمرات السيطرة على التعليم والمتعلين أن مهدت الطريق أمام الأعـداء ـ ـ
 محاربة لفكره وحضارته وأخلاقه وآدابه مثل :

مراكز التربية الأساسية في العالم العربي ، نهـي تستهـــفـ القضـاء على القيم

 غربية لا تعرف المياء ولا تستحي من الأحاديث البنسية المكثـوفة بين الناس . هذه ثهرات السيطرة على التعليم وتغريب خططه ومناهجه وأهدافه ، والهدف الكيل الكير من وراء كل ذلك أن يذوب الكيان الإسلاممي من نفوس المسلمين ، ليصبحوا نهبا للفكر الغربي والحضارة الغربية .

Y - في بهال الحياة الاججاعية

المياة الاجاعاعية وما يسودها من قيم خلقية وأداب سلوكية ، وما يكيط بهـا من عادات وأعراف وتقاليد هدف ضخم لأعداء الإسلام والمسلمان والمين ، فبالسيطرة عليها واليها أو



الإسلام .

وني هذا المجال كان لمحاولة تغريب المرأة أولوية وأهمية ، لأن إفساد المرأة إسراع

 وبراعمها رجال المستقبل ونساته .

فكانت الضربة الأولى للدرأة ، فنادوا بأن تخلع حجابها فنعلت وشجعها على ذلك
 من أبناثها من يشجعها على ذلك ويزينه لما ، غافلا عا يقول أو ضالعا مع الأعداء .

ولم يض على ذلك زمن طويل حتى أصبح اختلاط البنات والبنين شيئا مسلم به في



 حرم الله عليها فعله ، حتى غدت سلعة رخيصة تباع وتشترى .

ولم تقف ملات تغر يبهم للمرأةوسلخها من إسلامها عند هذا الحد ـ على ما فيه من قسوة وضراوة - وإنما تجاوزوا ذلك إلى العبث بحقوقها وواجباتها التي فرضتها الشر يعة
 بنظام الطلاق في الإسلام ، وعبثوا بنظام الحضانة ونظام الزواج ونظام الميراث .

وأعجب العجب أن نفذت ذلك بعض بلدان العالم الإسلامي ، سعيدة بأن المرأة بهذا سوف تكون مثل المرأة الأوروبية تاما .

ألا ليتهم يسمعون أو يعقلون ما تتحدث به المرأة الأوروبية اليوم عن المنزلة التي
هي فيها !!!

ألا ليتهم يعلمون إلى كم تضيق المرأة الأوروبية بما هي فيه وما هي عليه من
حال !!!

هذا في بجال المرأة .

وني بمال الأسرة أخذت ملات التغريب صورة خبيئة ماكرة، فبعد أن بعدت المرأة





 وأفسدت ما فيها فإن هؤلاء الناشتين لن يكوني بناء المجتمع الذي يعيشون فيه...

ومن هنا نستطبع أن نجد السبب وراء المنوح والانحراف واحتـراف الــرف المخلة بالآداب والمنافية للشرف والأمانة هنا - في بجال العبث بالأسرة - تجد الجواب !!!

ون بجال حرب المجتتع كله والميـلـلة بينه وبين النمو والتزايد ، وجهت ضربة
 إنقاص عدد المسلمين وإضعانهم ، فإن لما من الآثار البانبية ما هو خطر ونر مبين .

 أهل الفجور - والعياذ بالله ـ أن يرتكبن جرية الزنا ثم يخفين آثارها بهذه الوساثل .

ولنا أن نتساءل قاثلين :

لماذا تقوم الدعةة إلى تحديد النسل على قدم وساق في بلدان العالم الإسلامي وحده دون دول أوربا مثلا ؟
 بينا تشجع بعض دول أوروبا على زيادة النسل ؟ كفرنسا عل سبيل المثال

ولماذا لا نسسع عن تحديد النسل في البلد الذي اغتصبت أرضه من أهله ـ وهو
إسرانيل ؟

أم القصد أن ينتصص عدد المسلمين دون سواهم ؟

وهل هناك صلة حقيقية بين تُدديد النسل والمكلات الآتصادية التي يصطنعها عالم الغرب ويغرق فيها معظم العالم الإسلامي والعالم النامي ؟

إنني أدرك أن كلامي هذا سوف يكون شجى في حلوق كثير ين من الدعاة إلى هذه المصيبة المسلة تحديد النسل ، وأدرك أههم إن قرأوا هذا الكلام فسوف يلر يقرأون

 شاء فأنا أتصور أن تحديد النسل تآمر على القوى البشر ية وإيقاف علا لا علا عند هد القلة والضعف وبخاصة في بلدان العالم الإسلامي ، ما أشك في ذلك ولى ألتر أتردد والدلاثل من حولي شاهدة معبرة .

ثم وجهت إلى المجتمع ضر بة قاسية في عاداته وتقاليده وآدابه العامة ، حاول بها الأعداء أن يغربوا بجتمعاتنا وأن يسعوا بها في الطر يق الما ولا ويحل عراها ويلقي بها ضحية مسلوبة الإرادة في أحضان الحضارة الغربية .

فقد غربوا طريقتنا في الطعام والشراب فأصبح كثيرون منا يأكلـون بيسراهـمـ،
 !إلى الطعام أشربة حرمة، ويسرفون فيه متجاهلين موفف الإسلام من كل ذلك.

وغزبوا طريقتنا في اللباس والزي ، فأخذ الناس يلبسون من الملابس ما يكشف
 فيه النساء والنساء يقلدن الرجال ، وأصبحت النساء بهذه الملابس كاسيات عار عاريات مانلات ميلات .

واخترع لنا الأعداء احتفالات سموها أعيادا بقصد إغراق الأمة في اللهو والباطل

 يعرف المسلمون من الأعيلد الا عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وما ورا وراء زيلا ولاد تستهدف إلا شغل الناس بالتانه من الأمور وإلقائهم في خضم التقليد وتيار الانجراف في التبعية للغرب وحضارته .

وما داهية اختلاط النساء بالرجال إلا واحدة من حلقات هذا المخطط الرهيب المعادي

 النساه ، فتنسلخ شخصية المسلم من دينها ، وتندفع على غير وعي ولا ولا هدي إلى إلى تقليد الأوروبيين في هذه الدواهي التي يُرمها الإسلام وتخالف روحه ونصوصة

وليست السينا وما تعرضه من أفلام مثيرة للغراتز ومشجعة على العنف والسطو والانحراف ، وليست المسارح وما تعرضه من مسرحيات تنكثشف فيها ونا عورات اتلات النساء وتوكد بها القيم الفاسدة وتتحدى بها سلطة الآباء والأمهات ، وسلطات المار المار المربيبين والقاتمين على أمر التعليم ليس ذلك كلل إلا صورة من صور المحاولة المستميتة لتغريب المياة الاعجاعية في المجتمعات المسلمة

وعلى سبيل المثال : فإنني لا أجد تعليلا لعرض مسرحية " مدرسة المشاغبين " في

 المسرحية التي تختلط فيها الدعوة إلى التـرد بالدعوة إلى المنس وإغراء إلـاء الشباب بششاكسة النساء وتتبع عوراتهن ، ما فاثدة هذه المسرحية عند دعاة التقدم والتحضر والتغريب ؟

نحن في انتظار العبقري الذي سيجيب .
وما أمر هذا الاهتَام الزائد بالرياضة البدنية وأنديتها ؟

وما الهدف الحقيقي من وراء خلق التعصب لبعض الأندية الرياضية على بعض ؟

وهل هناك أدنى مصلحة اججاعية أو سياسية من وراء بعل الناس فرقا متضارِية وأحزابا متعاركة من أجل انتصار فريق رياضي على فريق ؟

وهل القصد من ذلك تصد تربوي رياضي ينمي جسم الشاب وعقله وخلقه ؟

ولسنا بهذا من دعاة محاربة الرياضة البدنية ، ولكننا ندعو إلى تطو يرها واختيار

 تكوين العضلات في البسم هدف الرياضي تبل تكوين الأخلاق .

أم أن وراء الاهتَام الزاثد بالر ياضة والأندية الرياضية المختلطة هدف كبير ، وجزء من خطة تحاول إلماه الشباب المسلم وثغلد بالتافه المنحرف من الأعمال ؟

أما المديث عن الملاهي والمراتص وعلب الليل ، وما يدور على شواطيّ البحار "
 وزنا للفضاثل ولا يحترم الآداب .

هذه بعض مظاهر ملة التغريب في بجال المياة الاججاعية ، أتينا منها بالقليل الدال ولم نقصد الاستيعاب والتوسع خشية أن نفيض فيا لا تتطلبه طبيعة البحث وحجهـ .

وفي بجال نظم الـكم والسياسة والاتتصاد وكانت خطة دعاة التغريب تقوم على اعتبار هذه الجوانب من الحياة أهم جوانب الحياة إيجابيةُ وتأثيراً

وتد خطط العدو ونجح في خخطيطه لتصبح أنظة المكم في أغلب بلدان العالــم الإسلامي أنظمة غربية ، ولتصبح القوانين والآداب التي تحكم العلاقة بين النـاس بعضهم ببعض ، أو بين الناس وحكامهم قوانين غربية مستور ردة غربية ومعادية للإبسلام وللسلمين استهلف منها أصحابها أن تحل محل الشر يعة الإسلامية والنظام الإسلامي .

وما المصارف ونظم تعاملها من حيث الربويات والفواتـد والعــولات والمزايدات

وغيرها إلا أنظلة تصد منها حَدي النظم الإسلامية في التعامل بالمال ، واستغلال حاجة



 القلق الذي تغرسه نظم المياة الغربية في نفوس الناس هنا وهناك .

وليس القضه بين الناس والفصل في خصوماتهم في أغلب بلدان العالم الإبلامي إلا صورة من القضاء الغربي الذي يتجامل القيم الإسلامية في الفصل بين النـاس الـاس في خصوماتهم ومنازعاتهم التر

وليست المجالس النيابية ووسائل ترشيح الناس لما وانتخابهم ! اللا صورة من صور الأنظة الغربية التي تتجاهل خلق الإسلام وأدابه ، وكذلك شأن المجالس النقـابية وغيرها من المجالس

والمق أن فرض النظم والنظريات على الناس وهي غر يبة عنهم ولا تلانم نطرتهم
 القسر والضراوة ما فيه

وليس المدف من تغريب نظم المكم والسياسة إلا أن يعزل الإسلام عن قيادته
 متكاملا تقوم عليه حياة الأمن والطمأنينة لكل الناس .

وهذا هو التغريب الذي نعني ، وهو في الوقت نفسه من أخبث التيارات المعادية للإسلام وللسلمين وهو حلقة من سلسلة كا ذكريا اليا في صدر المديث عن ملات التغريب بعد ملات التشويه

الباربـُ الثالث
كازُزالزنو الفكرى وأرواتخ

## ركائز الغزو الفكرى وأدواته

 بأدواته ووسائله ، وأن نتحدث عن الثاب



 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤنون بالله ه .

ولا أدعى أنى فـ هذا البحث سوف أستقصى أو أحصر حصرا دتيقا فأتحدث عن كل





 وماتجنده من أعوان وأتباع .

وهذه الركاثز والأدوات منطلقات خطرة لشن الغارات وراء الغارات على الإسلام فكرا وسلوكا ، وعلى المسلمين أفرادا وهيئات ، وعلى بلاد المسلمين وخيراتهم فـ الحاضر

> أولا : الصههيونية أو اليهودية بـلى عكن أن أدل منها على الآتى : -

ثَانيا: التبشير بالمسيحية فـ المسلمين أو التنصير وتلك هى التسمية الأدق .

ثالثا : الاستعهار التتحالف مع الصهيونية والتنصير .

رابعا : المبادى، والنظر يات المعادية للإسلام مثل : ـ
أ ـ الديموقراطية .
ب - الشيوعية والاشتراكية
ج - القوميات بأنواعها العديدة .

خامسا : الفلسفات الهدامة التى تحركها وتتعاون معها في أغلب الأحيلن ركيزة أو أكثر من تلك الركانز التى أشرنا إليها اننفا ، وهذه الفلسفات أو المذاهب هي : -
. أ أوجودية
. بـ - الفوضوية
جـ القاديانية أو الأمدية .
د - البابية والبهائية .
هـ ـ ـ الماسونية والروتارى وغيرها .

فكل ركيزة من هذه الركاتز - فيا يبدو لى - منطلق عتيد ، تستعد فيه هملات الغزو الفكرى للعالم الإسلامى والمسلمين ، ثم تنطلق منه بعد أن تتزود بالـطـــة والأدوات
والرجال والأموال والأعرلن .

ولّن بدت هذه الركائز فى نظر البعض متعادية أو متخاصمة ، فقـد يكون هذا صحيحا حينا ، وباطلا وخداعا حينا آخر ، ولكن الأمر الذى لانختلف فيه - ركيزة مع أخرى هو العداء الشديد للإسلام والمسلمين ، العداء الظاهر حينا والمستتر حينا آخـر ، العداء الذى تشنه علينا أجهزة هذه الركاثز ورجالها غير المسلمين حينا ، والذى تشنه علينا أجهزة ورجال مسلمون في بعض الأحيلن

وإلى الحديث عن هذه الركائز والأدوات .

## أولا : الصهيونية واليهودية

فى مستهل الحديث عن هذه الركيزة ، أحب أن أنبه على أمر ذى أهمية وهـو أن

 إذ الواتع أن الصهيونية تخدم اليهودية وأن اليهودية لها نفوذها وسيطرتها على أولثك الصهيونيين سياسيين وغير سياسيين كما كشف عن ذلك بعض علماء السياسة فى أوربا

فالصهيونية حركة خبيثة هدامة ، تستهدف القضاء على المبادى" والقيم وكل ماهو غير يهودى ، ومن مراحلها محاولة إقامة وطن لليهود في فلسطين المسلمة العربية ، وأما بقية مراحلها فهى خدمة اليهودية العالمية ، حتى يصبح العالم كله ـ مسلمون وغير مسلمين - فى قبضة اليهود وتحت سيطرتهم كا تزعم توراتهم التى زيفوها حيث تقول : " سيقوم الرب ويقيس الأزرض ويجعل عبدة الأوثان ـ الأمميين ـ تحت يد إسرانيل .. ويسلم بميع مُتلكاتهم إلى اليهود ( MA ) .
 يـيميا الانتداب البر يطانى فإن الأمر فى معاونة اليهود على إنشاه تلك الدولة لم يقتصر
 وكذلك فعل الروس والفرنسيون وكثير من الدول المعادية للإسلام والمسلمين .

ولكى نتعرف على الصهيونية فى حجمها الصحيح وعلى المطر الذى تدبره للبسلام
 اليهود أنفسه فى بجلة لم تسمى " بجلة البامعة الإسراتيلية " أخذها : لويس داست

Louis Daste "

 بامتداد التار يخ العالمي بجميع بجالاته ، حيث تتغلغل فيه بالاف الديا وانيانس" (Va) .

ويكاد يكون بين الكتاب إمماع على أن اليهود مصدر الفتن والثورات والقلاقل فـ




 هذه الحركات آثار التعاليم اليهودية الفلسفية ه ( . (A )

وهذه كلمة ثالثة „ لسرجى نيلوس " الذى كتب عن اليهود وادعى أنهر سيقيمون دولة فى إسرائيل ، قبل قيام اليهود بتنفيذ ذلك بخسسين عاما على وجه التقر يب .

يقول ذلك الكاتب : 1 و ويستفاد من الصهيونية اليهودية السر ية أن سليلمان والعلاء اليهود من قبل قد فكروا سنة وrq 9 قبل الميلاد في استنباط مكيدة لفتح كل العالم فتحا سلميا لصهيون .. "

وكانت هذه المكيدة تنفذ خلال تطورات التاريخ بالتفصيل وتكمل على أيدى رجال

 وكان جسم الأفعى يرمز إلى الشعب اليهودى ، وكانت الإدارة مصونة سرا عن الناس

[^2]
 بها تسربت من تحتها ، والتهمت كل توة غير يهودية في هذه الدول .

وقد سبق القول بأن الأفعى لابد أن عملها متصل ، وأنها معتصمة اعتصاما صارما
 تكون الأفعى بهذه الطر يقة تد أكملت التفافها حول ألوري أوروبا وتطو يقها إياها ، وتكون
 لإخضاع البلاد الأخرى بالنتوحات الاتتصادية .

إن عودة رأس الأفعى إلى صهيون لايُكن أن تتم إلا بعد أن تنحط توى كل مل ملوك

 النساء اليهوديات المتنكرات فـ صور الفرنسيات والايطاليات ومن إليهن ، إن هؤلاء النساء أضـن ناثرات للخلاعة والتهتك فن حيوات المتزعين على رؤوس الأمم .

والنساء فـ خدمة صهيون يعملن كأحابيل ومصايد لمن يكونون بغضلهن فـ حا حاجة

 أنفسهن إلى أيدى اليهود الراشين ، ولكن بعد ألما أن اشترى ـ هذا المال - عبيدا لــدن


هذه هى الصهيونية أهم ركيزة من ركانز الغزو الفكرى للإسلام والمسلمين ، تتخذ
 للأخلاق ومصطنعة للمشكلات والمتاعب ومثيرة للمتن والثورات ومقتنصة للعديد من المسلمين تضههم - على وعى منهم أو غفلـة - إلى مؤسساتهـا ومنظاتها والـا

والروتارى وساثر الأنشطة الاججاعية والر ياضية .
.

وهى كانت وماتزال معملا لثفريخ الأفكار الضارة والفلسفات الهدامة والمذاهـب

 وتتعاطف إلى حد أن كثير ين من اليهود وكثيرات من اليهوديات يدلـي يختلفة عن دينهم زورا وخداعا من أجل الوصول إلى ألهد أهدافهم الحبيثة الهدامة التـي تحدثنا عنها آنفا .

## ثانيا : التبشير بالمسيحية بين المسلمين أو تنصير المسلمين

كلمة التبشير تعنى - كا يغهم ذلك من معاجم اللغة ـ الحبر الذى يفـ يفيد السرور إلا
 أيضا ، فوجب أن يكون لفظ التبشير حقيقة فى القسهين " ( Ar ) .

وبعض علماء اللغة يرون أن الكلمة إذا أطلقت كانت للخير ، وربما مل عليه غيره من الشر ، ويكون ذلك جنسا من التبكيت "Ar (Ar ) .

وقد أطلق هذا الاسم فى الكتب الحديثة على المنظلات الدينية التى تستهدف تعليم الدين المسيحى ونشره فـ دولة ما

وقد اهتمت الكنيسة بتوجيه جهودها إلى التشير بالمسيحية فى العالم الإسلامى



 ربحه إلى صفوف النصارى لـا كنت تعرضت له لأساعده « ( A\& ) .

ويقول : كارل بكر المبر الألمانى : پ إن الإسلام لما انبسط في العصور الوسطى أقام سدا فى وجه انتثار النصرانية ثم امتد إلى البلاد التى كانت خالما



ويكاد يجمع المبشرون فيا بينهم على الكلمة التالية التى جاءت على لسان المبر جاردنر : ״ إن القوة التى تكمن فى الإسلام هى التى تخيف أوروبا .

ويصرح لورانس براون بالمدف المقيقى للمبشر ين من عملهم فى العالم الإسلامى حين يقول : " إذا اتحد المسلمون فى امبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا ، أو أمكن أن يصبحوا أيضا نقعة له ، أما اذا بقوا متفرتين فانهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير " ( ه ا ) .

وكل المبشرين وكل المستعهرين لايغشون شيئا مثل مايغشون الوحـدة الإسـلامية ، صرح بذلك المبشر القس سيهون حينا قال : " إذا كانت الوحدة الإسلامية تكتلا ضد



يعترف بهذه النوايا السيئة عن الإسلام والمسلمين عدد من المبر ين مثل : صموئيل زوير الذى يقول : " لاينبغى للمبشر المسيحى أن يفشل ، أو أن ييأس و يقنط عنـد مايرى أن مساعيه لم تثهر فی جلب كثير من المسلمين إلى المسيحية ، لكن يكفى جعل الإسلام يغسر مسلمين بذبذبة بعضهم ، عندما تذبذب مسلا وتجعل الإسلام يغسره تعتبر


ويعترف بذلك مبشر آخرهو : أ . ل . شاتليه فى مقدمة كتابه ، ״ الغازة على العالم الإسلامى " إذ يقول : " ينبغى لفرنسا أن يكون عملها فى الشرق مبنيا قبل كل شى' على قواعد التربية العقلية ، ليتسنى ها توسيع نطاق هذا العمل والتثبيت من فاثدته الما ويجدر بنا لتحقيق ذلك بالفعل أن لانقتصر على المشروعات الماصة التى يقوم الرهبان
rV: السابق (A0)
rV: السابق (AT)
مولود تاسم : إنية وأصالة ط وزارة التعليم الأصل بالجزاتر (AV)

المبشر ون وغيرهم بها ، لأن لهذه المشر وعات أغراضا اختصاصية ، ثلا ثم ليس للما للقائمين بها


 يكون تحت البامعات الفرنساوية ، نظرا لما اختص به هذا التعليم من الوسائل العقلية

والعلمية المبنية على قوة الإرادة .
وأنا أرجو أن يخرج هذا التعليم إلى حيز الفعل ليبث فى دين الإسـلام التعـاليم المستمدة من المدرسة الجامعة الفرنساوية " ( A^) . .

ويعود نفس الكاتب بعد سطور من هذا الكلام ليقول : (ٍ وكنا منذ أمد بعيد نود أن
 التى أعدتها وتوسلت بها لمقاومة دين الإسلام ( A A ه ) .

وفى نفس المقدمة يقول : " ولاينبغى لنا أن نتوقع من جمهور العالم الإسلامى أن يتخذ له أوضاعا وخصائص أخرى إذا هو تنازل عن أوضاعه وخصا ولمائصه الانجا علا عية ، إذ

 انحلال الروح الدينية من أساسها لا إلى نشأتها بشكل آخر " ( .9 ) .

ثم يواصل : ״ ولكننا نعود فنقول : إنه مها اختلفت الآراء فى نتائج أعال المبشر ين من حيث الشطر الثانى من خطتهم وهو ( الهدم ) فإن نزع الاع الاعتقادات الإنـئ الإسلامية ملازم


 حكم مدينة محاطلة بالأسلاك الأوروبية .


قد يظهر لإخواننا المسلمين أننا نتصرف فـ مستقبلهم بحرية وبدون تكليف ولكن


 إسلامية متحدة ، وكل وسيلة غير هده كانت تؤدى إلى نتيجة لابد منها وهى تقسيري الملكة (91)

ويقول المستر ״ بلس " : ٪ إن الدين الإسلامى هو العقبة القائمة فـ طريق تقدم التبشير بالنصرانية فـ أفر يقية والمسلم نقط هو العدو الللود لنا ـ ( (9r ) .

ولا أحب أن يفوتنى نقل جدول أعال المؤتر التبشيرى الذى عقد فـ القاهرة سنة IVY\& والمسلمين ، أكثر من أى بيان .

وهذا الجدول قد تناول بحث المسائل الآتية : ـ

-     - ملخص إحصائى عن عدد المسلمين فـ العالم .
r - r الإسلام فـ أفريقية .
r - r الإسلام فـ السلطنة العُعثانِية
ع - ع الإسلام ف المند

- 1 - الإسلام فـ الملايو
- V الإسلام فـ الصين .
^ - ـ النشرات التى ينبغى إذاعتها بين المسلمين المتنورين والمسلمين العوام .
. 9
(9r) (9r السابق :
Y
- II - وسائل إسعاف المتنصر ين المضطهدين .
.



ولعل فى هذه العجالة التى قدمناها عن التبشير مايكفى للكشف عن نوايا المبشر ين

 إليه من ذلك المخط الداهم الذى يتهدد الإسلام والمسلمين من المبشر ين بالمسيحية المين في بلاد المسلمين .

ولانستطيع أن نتجاهل أبداً أن التبشير كان الخطوة الأولى التى مهدت للاستعلار
 الأغراض السياسية والتبشير ية معا .

ومن هنا ندرك خطر هذا المركز فى بث هلات الغزو الفكرى المعادى للإسلام ودفع تيارات الحقد والدس والتشويه والتحريف نحو غايتها المرسومة لما .لما لما

## ثالثا : الاستعمار المتحالف مع الصهيونية <br> والتبشر والاستشراق ضد الإسلام والمسلمين

لاشك فـ تحالف الاستعار مع الصهيونية والتبـــير والاستشـراق وكل مذهـبـ وفلسفة ، وكل جهاز ومؤسسة من أجل أن يصل إلى أهدافه وهى الاستيلاء على العالم الإبلامى استيلاء سياسيا حضاريا إن لم يتيسر الاستيلاء العسكرى .

ونعنى بالاستعار في هذا البحث : استعار دول الغرب لدول الغيل الشرق أو للعالم الإسلامى بقصـد الاسـتيلاء على خيراتـه وأهلـه وتـوجيه كل ذلك لمذمـة مصالـع

وليس الاستعار حديث الميلاد ـ كا يتوهم بعض الناس ـ وليس وليد رغبة دول
 لبعضهم أن يصوره - ليس هذا بصحيح ولا ذاك .

وإنا للاستعار أبعاد وجذور امتدت فـ ماضى الأمة الإسلامية مايقرب من تسعة





 رتبة ( فيلد مارشال " ولقب ( فيكونت " .

فلا نبالغ حين نقول : إن الاستعار امتـداد للحـروب الصـليبية ضد الإبــلام والمسلمين ، وإن أهداف الحروب الصليبية تد أودعت فـ ثقة وأمانة فـ أيدى المستعرين
 يقول : " جهد الصليبيون طوال قرنين لاستعادة الأرض المقدسة من أيدى الميلـي المسلمين

 من التعصب الإسلامى (az) ،

وهذا جاردنر " Gairdner " يبدو أكثر صراحة من سابقه حيث يقـول : „ ر لقد خاب الصليبيون فى انتزاع بيت المقدس من أيدى المسلمين ليقيهوا دولة مسيحية
 بقر ماكانت لتدمير الإسلام ، ( 9 ه ) .
 الاستشراق من جانب وعلى التبشير من جانب آخر ، وقام هو بجهوده الماصي الاصة من جانب ثالث فكانت للاستعار مؤتراته وندواته وأجهزته ورجاله وأعوانه .

 سكتير بمعية التبير في برلين .

قال ذلك الكاتب عن المؤر الاستعارى في برلين : إن المؤر الاسـتعارى امتـاز


 الاستعار يتوقف على أممبة الرجال الذين يذمبون إلى المستعمـرات ، وأمــم وسيلـة

. W0 : الحالدى وأخر : التبشر والاستعهار في البلاد العربية (92)


الشرط البورىى للحصول على الأمنية المشودة حتى من الوجهة الاتتصادية ، وحض السامعين عل تقدير عمل المبشر ين وإحلالد فى معلة اللانق به .

وبحث أعضاه المثٔر الاستعلرى نى شثون تتعلق بالتشير فكفوا المبشر ين مؤونة الكلام عن أعالمم ، ولم يشترك هؤلا المبشرون فى المداولات إلا عندا



وتحمث بعده مبشر مستعر آخر هو : بكر عضو بجلس المستعمـرات فى همبـورج فأوضع موتف المكومة وسياستها وعلاقتها بالتشير من المسألة الإسلامية ، فتـال : ״ إن المكومة لابد لا ما من القيام بتربية الوطنيين المسلمين فى المدارس العلانية مانية مادام هؤلا المسلمون ينغرون من المدارس المسيعية ، ونحن نعترف بهذه المقيقة بالرغم من اعتقادنا بأن المدارس العلمانية تزيد الإسلام غموا وارتقاء .

وإذا نحن طالبنا المكومة بتقدير مقاصدنا ومصالمنا فيجب علينا بداهة أن ندرك.
أممية هذه المعضلة من حيث واجهات المكومة ومصالمها أيضا ( ar ها

ومن أمم ترارات مذا المؤر الاستعهارى الألمانى ماننقله الآن :
 ينصح للحكومة زيادة الإشراف والمراقبة على أدوار هذه الحركة .

Y - Y المؤر الاستعارى - مع اعترافه بضر ورة المحافظة على خطك الحياد تمام فى الشنون
. الدينية

. $r 7$ : السابق (9)
r - يشير ـ المؤتر - على الذين فى أيدهم زمام المستعمرات أن يقاوموا كل عمل من شأنه



التهذيبية والطبية .
£ - - من رأى المؤقر أن المطر الإسلامى يدعوا إلى ضرورة انتباه المسيحية الألمانية لاتخاذ التدابير - من غير تسويف - في كل الأرجله التى لم يصل إليها الإسلام

بعد. .
وقد استطاع الاستعلر أن يخرب فى البلدان الإسلامية ماوسعه التخريب ، ولجأ فى
ذلك إلى حيل وأساليب عديدة .

فتدخل الاستعار بنفوذه وسلطانه لحماية المبشر ين وتبرير إفسادهم لعقائد الناس ، وكأنه بذلك يرد لمم اليد التى سلفت لمم عنده .

، واستطاع الاستعلار أن يشجع كثير ين من المسلمين على اعتناق الدين المسيحى الا وعلى هل الجنسية الأجنبية ، ورتبت على ذلك كثيرا من الامتيازات .

وأعان الاستعار الطوائف التبشير ية اليسوعيين والجزويت وغيرها من الطواثف على أن يقوموا با تاموا به من إفساد وتشويه ـ مها غلفوا ذلك بأغلفة من المساعدات والمدمات .

واستطاع الاستعار أن يصطنع الأسباب لإثارة الفتن والحروب والقلاقل فى البلدان

 الاستعهار بأساليبه المبيثة على الاستقرار في هذه الأماكن وجعلها بركانا يغلى . . IrA - ITV : السابق (aA)

واستطاع الاستعلار ف سبيل إضعاف المسلمين وحصرهم وحصارهم أن يقصيهم عن الشواطى: والثغور كا صرح بذلك شعبا بومان مولف كتاب : اللجغرافية السياسية

للعالم الإسلامى .

واستطاع الاستعلر أن يقضى على معنويات المسلمين وأن يشعرهم بأثهم غرباء فى بلادهم ، با منحه من امتيازات للأجانب جعلتهم كأنهم أصحاب البلاد الأصليين .

واستطاع الاستعهار أن يقيم من الإدارات السياسية في داخل بلاد المسلمين مايطبت عن طريقه سياسته الرامية إلى القضاء على كل نزعة إسـلامية أو دعـوة إلى توعية المسلمين أو حركة استقلالية .

واستطاع الاستعلر أن يصبغ حياة المسلمين بصبغة اللمضارة الغربية ، فيحـول كثيرا من المسلمين إلى أعوان وأتباع لهن الحضارة وأهلها .

واستطاع الاستعلر أن يشجع الدعوات القومية كالطورانية والفرعونية والفينيقية والبابلية والأشورية والبربر ية والقومية العربية ، وكل هذه الدعوات إخال الفال الفكرة تجمع المسلمين حول الإسلام وليس القوميات .

وعن طرق أخرى عديدة استطاع الاستعلار أن يحارب الاسلام والمسلمين .

فعن طريق الدعوة إلى التطوير الاجظاعى للناس ومنحهم المعونات والمساعدات ومد يد الإحسان إليهم .. استطاع أن يستعبد النفوس ويشترى الذمـم ، ونى إنشـاء المدارس المغرضة والمشانى ودور العجزة وكبار السن ، ونى إنشاء النـوادى الابجاعية والر ياضية وتنظيم بمعيات الشبان والشابات فى كل ذلك استطاع الاستعلار أن ينفذ إلى أغراضه وأن ينفث سهومه .

واتخذ وسائل أخرى للوصول إلى أهدافة المعادية للإسلام والمسلمين ، مثل السيطرة الميا
 والأدباء .

وهكذا استطاع الاستعطر متعاونا مع الركائز الأخرى المعادية للإسلام ، ومنغردا بخططه وأساليبه ، استطاع أن يكون من أخطر المراكز التى تتبنى الغزو الفـار الفكرى للعالم الإسلامى ، وتدفع فى تيارات العداء أسوأ مايحمله تيار إلى من يصل إليهم .

## رابعا : النظريات والمبادى المعادية للاسلام

أعنى بهذه النظريات والمبادى ، ماأصبح شغـل النــاس اليوم وموضـع جد لـــم
 ذلك من نظم ، وماكان كالأصل لهذه المبادئ من فلسفات .

فهذه المبادئ والنظريات التى ذكرت تعادى الإسلام با تشتمل عليه من نظم


تحرمهم به من منفعه .

فأغلب مافى هذه النظريات والمبادى من نظم يستهدف يُقيق مصلحة فري
 بها الإنسان الراشد المستنير ، وكل مايوذى إلى ذلك فهو فـ الإسلام ححرم وخبيث .

فلا النظام الرأسالى أو المر ـ كا يقولون - ومايعيش فـ ظله من ديورقراطيات بولا




 ورضعه السليم ، ومن هنا يكون العداء والصراع بين هذه النظم والنظريات وبـيـن

وليس لهذه النظريات والمبادئ من هدف أكبر ولا أجل أن تجد هلا من الأعوان


ويقارب بها بينهم وبين النظريات والبلادى‘ المعادية لمم ، وهم بذلك يحقون كسبا فـ اتجاهين خطير ين :

الأولـ : إتصاء المسلمين عن دينهم ومنهجه ونظامه . والثانى : تحويل ولاء المسلمين عن دينهم إلى تلك النظريات والأنظمة والمبادى .

ولقد كان ـ وما يزال ـ الهدف الأول من هذين الاتجاهين هو شغل أعداتنا الشاغل،
 العالم الإسلامي في خضم هائل من النظريات والمباديُ والنظم والقوانين الوضعية.

## أ ـ الديوقراطية

ففى ظل النظام الديورقاطى الذى يتغنى به كثير من الناس عارفين وغير عارفين ،
 النظام ومع تطبيق مبادئه وتوانينه ينظر المسلم الوأعى الفاهم لدينه ومرينهر الحياة فيجد فف الديورقاطية عيوبا صارخة تعود بالضر ر على الفرد حينا وعلى المجتمع

وهى عيوب نعد منها - فـ بكال هذا البحث ـ ولانعددها ، فمـن ذلك النتـراض الديوقراطيينأن الجماهير هى مصدر السلطات وأن الشعب لد السلطة الكلية والسيادة الالطلقة

هذا الافتراض عاجز تصير النظر سقيم الإدراك لايعدو أن يكون خداع اعا للججاهير

 يستقل بكل أمره فكيف بججوعة متألفة من هؤلاء الأفراد يككن أن تكون أهلا للسلطي الكاملة والسيادة المطلقة ؟

ومن أجل هذا التناتض فإن اليعراطية بعد تطبيقها وتهليل الغافلين لها تنتج واحدا


 وكلا الأمرين أضر بالإنسان من الثانى

والحصيلة في كل من الأمرين أن الجمهار ليست مصدر السلطات وأن الشعوب

ليس كا السلطة الكاملة ولا السيادة المطلقة ، وإنا السلطات والسيادة فـ أيدى هذه القلة ، كا هو مشاهد فـ كل الدول التى تطبق النظام الديوراطى

وكيف يقبل الإسلام أن تقوم حياة النـاس على أن تستغـل طبـــة منــــم سائـر الطبقات ؟ وكيف يقبل الإسلام أن يميز بين الناس ويفاضل بغير التقوى والعــل الصالع

ومها حاول الديورقاطيون ان يصوغوا نظا وأن يسنوا من قوانينهـم الوضـعية
 أسسها على أرض غير صالمة وتبنى مبادئها على افتراضات غير صحيحة

أما الإسلام فإن قوانينه ونظمه ومنهجه كله من صنع الله سبحانه رب الناس العالم


 والأمر وفق الشرع الذى أوحاه إلى رسوله ورفق القوانين التى فصلها
 خير له في دنياه وأخرته .

والديورقاطية تقع في تناقض حاد حين تدعي أنها بنظهـا تحقق مصالح الجماهـير


 مايبرره ، وهو الذى سيوذدى إلى الطبقية والامتيازات كلا هو مشاهد الآن .
 النيابية التى تنتخب لتمثيل طبقات الشعب تعبر فعلا عن مصالح الشعب .

نهولاء المنتخبون سياسيون كحترفون كل هـهم أن ييفقـوا مصالمهـمـ الشـخـصية

 . في عالمنا المعاصر

وكذلك الشأن فى النظر يات والمبادئ الشيوعية أو الأثتراكية ، نهى النظريات وإن كان أصحابها اكثر كلاما وضجيجا ودعاية وإعلانا ، وأكثر قدرة على انتقلف الكيا الكليات

 والتقدميات والطلانعيات وأى مكاسب تلك التى تحرم الإنسان من رغبته الفطرية فـ أن يتملك ثمرة عمله وجهاده ؟

## أى تقدمية تلك التى ثحرم على الإنسان الحرية فـ أى شي' ؟







 لتندفع الطلانع التقدمية نحو مزيد من المكاسب البحاهير ية الشعبية !!!

وماوتع نظام من النظم فـ تناقض صارخ كا وقع النظام الشيوعى أو الآشتراكى ،


 لتوشك هذه النظر ية أن تعلن على الملأ إفلاسها .

ولم يكن فشلهم فى الاجاع والسياسة بأقل من فشلهم فـ الاقتصاد وتوجيه رأس

المال ، وكم قرأنا وسععنا عن الرغبة فـ العودة لنظام الأسرة بعد إلغائه وإلى تشجيع
 الاشتراكى ثم انقلبت عليه أو عدلت فيه ووقفت تناهضه وتعاديه !!!

وليس فيا رآه » هيجل "، ولا ماتابعه أو خالفه فيه „ كارل ماركس " غناء أو نفع

 لاتستساغ واحدة منها فـ عقل عاقل ، فضلا عن مصاديمتها للدين والأخلاق والناع والنظم الاججاعية الراشدة .

وأولى ماتين النتيجتين أن الدين والأخلاق والفضاتل العلم والفلسفة مظاهر للروح العالية السائدة فن عصر من العصور ( فلا إله ولا خالق ولا وحى ، ولا ولا ألنبياء ولا
مرسلين ولا ... ولا .... الغ

وثانى هاتين النتيجتين : أن مدنية ما عندما تنضج وتبلغ رشدها يتولد عنها طائفة
 فلا ثبات ولا استقرار ولا اعتراف بخالق ولا رب ولا خلق ولا فضيلة ولا .... ولا ...

وقد زاد أتباع ماركس على هاتين النتيجتين نتيجة ثالثة ملخصها أن الدين والئلق

ولا دين ولا خلق ولا .... ولا ... الخ )
 مناقضاتها للإسلام وهذه حربها للإسلام والمسلمين مايجهلها أحـد من النـاس الـاس الـذين يكابعون الأحداث ويرقبون أعال أصحاب هذه النظريات .

فهى إذن من أخطر المراكز التى تنطلق منها هــلات الغـزو الفـرى للإســلام
 تسديد الضربات للفكر الإسلامى وللمجتمعات الإسلامية فـ كل مكان تناله أيدهيم .

## جـ ـ القوميات بأنواعها العديدة

القوميات التى تعصف بالعالم الإسلامى اليوم ، بل بكثير من العالم ، ليست إلا
 يكون لم كيان خاص ومصلحة خاصة إلا أنها تنطوى على نزعة تعصبية عرقية عطنة تتجاسل أبسط المسللات عند الناس وهى أن الناس بميعا لآدم عليه السلام .

ولندع جانبا التطور التاريخى للقوميات لأن ذلك يغرج بنا عن موضوع البحث ، ولنكتف بالنظر فى هذه القوميات فى هذين القرنين من الزمان الذى نعيشه كا جعلنا ذلك إطارا زمانيا للبحث .

فالقومية المعاصرة لنا صدَرها لنا مفكرو أوروبا وسيلة من وسائل الغزو الفكرى للإسلام والمسلمين ، وهى تعنى عندهم : رفع شعار وطنى يتـمكن به بمــع من الناس من

 الموروئة عن الامبراطورية الرومانية، هذه الوحدة الأوروبية التـى حانظـي ورعتها الكنيسة الكاثوليكية مايعرف عندهم بالقرون الوسطى والمق أن شعار القومية وشعار الوطنية شى' واحد .

وأول ماغزت هذه الفكرة القومية العالم الإسلامى فى العصر المديث كان في عهد نابليون كذلل ، حيث عانت جنوده نف مصر من حرب ترفع شعار : (الله أكبر والعزة
 المستشرقين المصاحبين لحملته على مصر - بغكرة القـومية ليفتـت بهـا وحـا وحـدة الأمـة الإسلامية .

فتركزت خططهم على الادعاء بأن العثمانيين ليسوا الا شعبا آخر غير الشعب المصرى وأن هذا الشعب التركى لاتربطه بالمر يين إلا الدين - والدين ليس له ألن يت يتعدي
 البلانة العثلانية دولة استعارية جاهلة متخلفة .

و يؤد الدكتور فيليب ختى العربى اللبنانى المسيحى الموالى لـضضارة الغرب المعادى


 بخلاف القومية التركية التى جاءت متأخرة عن العربية والتى أستمدت إلامها من مبادئ الثورة الفرنسية .

ولقد كـــن ظـور مبادى' القومية العربية فى العقد السابع من القرن الفاتـتـ
 من اللبنانيين المسيحيين الذين ثثقفوا فـ المدارس الأمريكية فى بلادهم، ( 99 )

ويعود فيؤكد هذا الاستيراد فيقول : (روما لا ريب فيه أن القومية إنا هى بضاعة غربية استوردها العالم با فيه الشرق العربى من أوروباء (..)

ويكشف عن خبايا هذه القوميات وتأثرها بأوروبا المسيحية ورغبتها فى إتصـاء
 (ابدأت فكرة القومية العربية فى أوساط المثقفين المسيحيين قبل أن تبدأ عند المسلمين المين . إذ
 أن اطلعوا على التاريخ العربى من خلال الدراسات الغربية المديثة .

$$
\begin{aligned}
& \text { ro7: 199) } \\
& \text { rov: السابت (1..) }
\end{aligned}
$$

وقد أنصب المستشرقون ف القرن التاسع عشر بكل تواهم على بحـث النواحـى الالتيوية أكثر عا اهتموا بالنواحى اللاهوتية من التاريخ العربى الذى ألظهر أن الأمة
 اللمضلرة الالعريية إلتن حالدثا دينيا صرفا لا يلك العرب النصارى أن يشاركوا فيه بل
 الواتع اللتى أنتصب البلاحثوت الأغريبوت على كشفهر.(1-1)
 والفغروئية والتلتيتيقية والئريرية وغيرها ماهى إلا معلول هدم للإسِلام وللوحلة التى يقيـها بيت معتتقيه ويجعلها أكير وأُجل عن روايط الجنس واللُون والإتليم, واللغة ، وهذا

 وجهودهم رلا .



## خامسا : الفلسفات المدامة

هذد النلسغات تؤر فى الركالز التى تحدثنا عنها كالصهيهونية والتيشير والاستعهار







 سلوكية تقتلع من نغوسهم. الإعلن يالله والإيالة برسله وأنيبيانه ، بل تقتلع منهم الاحترام لأى فضيلة نلاكى بها الإسلام ، وتزيف عليهم الأمور فتغلي لمم المق بالطلا والفضانل رذألّل
 قلثلق عليها بعض الشضوه 3 هذه الشطور .
أ ـ الوجودية

وهى فلسفة مليئة بالتناقض خارجة على حلود كثير ما يقره العقل ويرضاه المنطق د
 الدنيا ، فالوجودية من هذه الزاوية تعد من أهم المراكز التى نحارب الإسلام بإشاعة مبادثها الضارة المنحرفة ، المناتضة للفطرة الإنسانية التى فطر الله الناس عليها .

فالوجوديون - على اختلاف مابينهم - يتفقون بميعا على مبدأ واحد هو تقديس حق
 الشيوعية والفاشية في العهد الأخير ، وهم يبنون مبدأهم هذا على اعتبار المارهم أن الفرد هو الموجود المقيقى فى المارج ، وأن النوع الإنسانى لا وجود له إلا فی عالــم التصـور والفروض الذهنية ...
وتقديس حق الفرد هو البانب السليم نى الوجودية ... أما السخف والمرض فإنا يظهران عند الانتقال من تقرير وجود الفـر الفرد إلى النتانع التى
 الوجود كله ، ومنهم من يقول : إن الوجود كله عبث لا معنى له على الإطلاق ولا غاية من وراته لمخلوق ولا ـلاق ـلاق

يظلهر السخف والمرض حين يقولون أن الفرد هو الموجود المقيقى ويرتبون على ذلك



ثم يتحدث العقاد عن الوجودية فى روسيا والوجودية فى فرنسا ويوضح بينها فروتا
 الإباحية إلى جانب الوجودية الأخلاقية لأسباب غير تلل الأسباب التى أشرنا إليها ، (I.Y)

وهى الأسباب التى لا مشابهة فيها بين نشــأة الوجـودية الـروسية ونشــة الوجـودية
الفرنسية .
وجدت تلك المدرسة الإباحية لأسباب يتعلق بعضها بفرنسا ويتعلق بعضها الآخر (ابسارتر) أمام تلك المدرسة .

 وأما الأسباب التى تتعلق (بسارتر) فهى اختلال

 اليهود ، وله عناية شديدة بالدفاع عن السامية والحملة على حركة المقاومة لا ...

 الحقيقية التى لا شك فيها ، وهى إن إصبعا من الحن الألصا دعوة تستخف بالقيم الأخلاقية وترمى إلى هدم القواعد التى يقوم بجتمع الإنسان فى بميع الأزمان عليه

فاليهودى كارل ماركس وراء الشيوعية التـى تهـدم تواعــد الأخـلاق والآداب وتقوض دعائم الأوطان والأديان .
 المصطنعة ويحاول أن يبطل آثارها فى تطور الفضائل والآداب .

 والانحهال٪)(1.₹) نالوجودية إذن مركز خطر من مراكز الغزو الفكرى للعالم الإسلامى ، تمد تيارات العداء للإسلام بكل المقومات التى تدفع نحو غايته .
(1.r) (1.) مقال : المدارس الأدبية فـ الغرب ومقال الوجردية ـ البانب السلير منها .


ب ـ الفوضوية

وهى من الفلسفات الهدامة المعادية بذاتها ومبادنها لكل نظام وكل تانون ، والتى تقف من الإسلام بوصفها ذاك موقف العداء والتحدى ، وتد بلغ من سغه ما تنادى بـل بـ أنها

 هذه الفلسفة نصيب أكبر نصيب .

ولقد يتصور أن الفوضوية وهى تنادى بتقويض الدولة وإلغه أنظمتها إنا تفعل ذلك محافظة منها على الفرد وحقوته ... ولكن هذا التصور يذهب هباء حينا نعلم أن الفوضوية تنادى بأن الملكية الفردية مبعث الظلم وأنها من أجل ذلك تطالب بإلغاء الملكية الفردية إلغه تماما 11 ! وهذا أعجب العجب فيطا ينادى به مذهب فلسفى حين ينا ينادى بإلغاء الدولة لأنها تستبد

بأنظمتها بالأفراد وبالغاء الملكية الفردية لأنها مبعث الظلم . ومن بين ماتنادى به الفوضوية الثورة عل كل سلطة منظمة ، وتُدى كل قانون ونظام .
والفوضويون يقولون - على الزغم من كل مادعوا إليه - يقولون بأنه لا وجـود
للحرية الكاملة .
ويقولون بأن العدالة المطلقة لا يكن أن تتوفر نف ظل نظام يقوم على فكرة الدولة
والملكية الفردية
نعم إنها فوضى حقيقية تدعـو إليهـا هذه الفلسفـة وبعض الباحثــين يعتبـرون
الفوضوية مذهبا سياسيا واقتصاديا متطرفا (1-0)
والحق أنها فوضى وكفى .
وما هو تريب من الفوضوية مايدعو إليه الآن بعض العابينين بالشباب ومستقبلد
. الموسوعة العربية الميسرة : (1-0)

من العرى والمنفسة وتغنث الرجال وترجل النساء ، وكل شاذ غريب مكا يشوه إنسانية الإنسان ويباعد بينه وبين التكريم اللنى خصه به الله سبحانه من بين سائر يخلواتاته

هذه الفلسفات والمذاهب معاول هدم لكل فضيلة وحرب على الأديان وعداء سافر للإسلام والملمين ، وهى من أخطر مراكز الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام .

ج - القاديانية أو الأهدية

وهى من المذاهب المدامة للإسلام التى اصطنعها أعداء الإسلام من المستعمرين


 فى هذه الأباطيل والدرافات .

فالقاديانية مذهب خبيث هدام أنشأه وموّله وساعده أعداء الإسلام من المستعمرين

 رجلا تقلب أبوه فى خدمة الإنجليز ونعمتهم ، ونشأ هو كا نشأ ألمأ أبوه خادما ذليلا لأعداء

 وثد نت البذرة وخرجت على المسلمين بالكفر البواح والشرك الصـراح وخال ولد ذات الله وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ماشله له ضلاله وما أرضى به سادته

وموجهيه .

وتد أنتقلت ثهار هذه البذور إلى أفريقية بين المسلمين هناك ، نسمى القاديانيون
 عليه وسلم ، بييا الحق أنهم ينتسبون إلى غلام أمد القاديانى .

ولا أحب أن أفصل المديث عن القاديانية نى هذا البحث ولكنى أثير إليها إشارات تدل عليها وتكشف خبث مواردها ومصادرها ، وأن أدينها با تاله مؤسسها غلام ألمد ألمد القاديانى ، وبحسبى ذاك ف هذا المجال لكى أكثف عن خيا وانتها وضلالها وتبعيتها للإنجليز .

1- أكثر من دخلوا فى جاعتى هم أعضاء المكومة الإنجليزية الشاغلين المناصب العليا
 العلماء والفضلاء الذين خدموا الحكومة الإنجليزية في الماضى أو يخدمونهونها الآن



r - r نحن نتحمل كل البلايا لأجل حكومتنا المحسنة وسنتحمل أيضا فى المستقبل لأنه


 أعرضها إلى حضرتكم مع أسلاء أتباعى ، ليس المقصود منها إلا أن تلاحظـوا
 العالية أن تراعى الأسرة التى أثبتت بكمال وفائها وإخلاصها طوا ولا


 الشجرة وحفظها ، التى ماغرسها إلا أنتم ، كا أرجو أن ينظروا إلى ألى أتباعى بنظرة الوا خاصة ودية ، لأننا ماتأخرنا أبدا من التضحيات فن سبيلكم لا بالنفوس ولا بالا بالدماء
 الحكومة العظيمة المد والعون لكى لا يجروء أحد علينا (1-A)

> Y، 7 : المافظ إحسان إله ظهير : القاديانية (1•7)
> Y7 : السابق (I-V)
> . السابق : (1-A)

ثانيا : من كللات خليفة غلام أهد وولده :

- 1
 ، وألتى خليفة غلام أمد وولده خطابا بهذه المناسبة هذا بعضه : (إن علل)؛ المسلمين يتهموننا بتعاوننا مع الإنجليز ويطعنوننا على ابتهاجنا على فتوحاته فنحن نسأل لماذا لا نفرح ؟ ولماذا لا نسر ؟ وقد قال إمامنا : بأنى أنا مهدى
 وبرقه ف العراق ونى الشام وفى كل مكان ... إن الله أنزل ملائكته لتأييد هذه

الحكومة ومساعدتها (1.9)
ع - Y الإنجليز هناك فقبض على الجاسوسين وأعد ماكتب خليفة غلام أهد وولده يقول : لو سكت رجالنا في أفغانستان وما أظهروا عقيدتنا فى الجهاد لما كان عليهم شى' ولكنهم ما استطاعوا أن يكتموا حبهم ومودتهم لـحكومة بر يطانيا التى هملوها منـي

عندنا فلذلك لقوا حتفهم (II.)

أما تطاول القاديانى وخليفته وأتباعه على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى

 عن همقه وسفاهته
فالقاديانية ـ ركيزة من ركاثز الغزو الفكرى للِسلام والمسلمين حتى يومنا هذا .
. ${ }^{\text {( }}$ (1.9)
(ll.)

## د ـ البابية والبهائية

البابية والبهائية من المذاهب المطرة والفلسفات المعادية للإسلام ، والتـى كان
 من المدبرين والكاندين للإسلام

فبلاد فارس ظلت على مدى فترات طويلة من تاريخ الإسلام مصدرا للقلامـلـ والفتن والحركات المعادية للإسلام







 فادعى أنه پالنقطةه أي منبثق المق وروح الله ، وجعل البـاب إليه أحـد مريديد المخلصين له واسهه (احسين يسرويه) من خراسان.

وفل مؤتر برشت


 والسر ية ودخل فيها عدد كبير من اليهود .
 زعيهها الجديد ميرزا حسين على المازندرانى اللنى يلقب بهاء الله ا(ومن المقر أن حياة

البهائين فى عكا بين بماعات اليهود أثرت فيها تأثيرا كبيرا وباعدت بينها وبين الإسلام
إلى حد أنها أصبحت وجها آخر لليهودية .
ولما مات البهاء في عكا خلفد ابنه عباس أفندى الذى كان فى خدمة الحلفاء أثناء

 وتد رعى اليهود - ولا يزالون يرعون ـ البهائية ودفعوا بها إلى أتطــار الأرض يؤيدونها بالفكر والمال ، فأصبحت حركة (اصهيونية أمريكيةه وأسفـرت عن وجهر الـا الصهيونى حين توفى مير زا شوتى ربانى فاجتـع المجلس الأعلى للطاثفة البهائية في
 الطائفة البهاتية فى العالم كله .

هـ ـ ه ( الماسونية والروتارى "

الماسونية ، ونوادى (الروتارى) لونان من نشاط اليهـود المعــــى للأديان عمومــا وللإسلام على وجه الخصوص ،

 إنشانها ، فمن الباحثين من يربطها بالكهانة فـ عهد الفراعنة ، ومنهم من يربطها
 الصليب الوردى سنة الميلادى ويكاد يجمع الباحثون على أن الماسونية هى بمعية البنائين الأحرار التى وجدت منذ أتدم العصور فـ مصر وفلسطين واليونان . وأهداف الماسونية المقيقية كا يقول الحانام الدام الدكتور رإسحهـق وايزها : مؤسسـة
 من البداية للنهايةه(1)(1) أما أهدافها الظاهرية كها يقول مكاريوس شاهين : فهى : (رجمعية أدبية تخـدم الإنسانية وتنور الأذهان وتنشر الإخاء ، وتوطد الحب بين الأعضاء وتحثهم على نعل المارير
 ولعل نظرة على القسم الذى يقسمه الماسونى تؤكد لنا أن هذه الأهدافـ الظاهرة التى التى
 "أقسم بهندس الكون الأعظم أنني لا أفثى أسرار الماسونية ولا ولا علامتها وألا وأقوالما ولا تعاليهها وعاداتها ، وأن أصونها مكتومة فـ صدرى إلى الأبد .


بالكلام ولا بالحروف ، وألا أكتب شيئا منها ولا أنثره بالطبع أو بالحفر أو بالتصوير

 رمادها في الهواء ، لثلا يبقى أثر من جنايتى") (IIF)



 السر ية والشتبه فيها على الأطلاق . وأما أنديه (الروتارى)، فهى أنشطة علنية تؤدى مهاتها أو بعض هذه المهات تحت ستار الإخاء الإنسانى

 التقارب بين أتباع الأديان المختلفة والبلدان المتعددة

 أغراضهم اقتصاية كانت أو صناعية أو سياسية .

ولقد فطن الفاتيكان أيضا إلى خطر هذه الأندية „المسطاة الروتارى "، فصدر مرسوم من المجلس الأعلى المقدس فى العثر ين من ديسمبر سنة - 190 م قر ر فيه الكرادله مايلى
(ردفاعا عن العقيدة وعن الفضيلة تقر عدم الساح لرجال الدين بالانتساب إلى



$$
\begin{aligned}
& \text { (IIT) } \\
& \text {. YYA : السابت (II乏) }
\end{aligned}
$$

فالماسونية وأندية الروتارى مراكز خطر محدق دائما بالعالم الإسلامى . وبعد : فهذه صورة بجملة للمراكز والركائز التى ينطلـق منهـــا الغـزو الفـكـرى والتيارات المعادية للإسلام والمسلمين ، أردت من رصدها والتعر يف بها أن أدل عليها

 وصلت إلى ذالك أعد نفسى من الموفقين .

## خايَة

كا أفتتحنا هذا البحث بحمده سبحانه والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله نختتم كلامنا فيه بشكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه با هو أهله ، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله وقد حاولت فى مدخل هذا البحث أن أعرّف بالغزو الفكرى وأن أحدد مفهومه وأبعاده التاريخية .
وفى الباب الأول حاولت أن أرصد مظاهر هذا الغزو وتياراته ، وأن أكشف عن

 والسلام ، وإلى تاريخ المسلمين ونظام الحياة الإسلامى والتراث الإسلامى بعامة .
 الإسلام هو مهلات التغريب أى تحويل المسلمين عن إسلامهم وتاريخهم إلى الغسرب وحضارته ، تلك الحملات التى أستهدفت التعليم والثقافة بالدرجة الأولى ، وتناولت
 ماوسعنى البحث والتحرى ـ على الأصابع والقوى التى تحرك هذه الحملات وترسم لا خطوطها وغخطاتها وأوضحت أن المدف من هذا التغـريب هو صرف المسلـيـيـن عـن إسلامهم وإلقاؤهم أتباعا خاضعين على اعتاب الحضارة الغربية المعادية وفى الباب الثالث : رصدت ركاثيز هذا الغزو الفكرى وأدواته ووساثله ، ووجدت من أبرزها الصهيونية أو اليهودية ، والتبشير والاستعلار ، والنظريات والمبادىء المعـادية ، للإسلام مثل : الديوقراطية والشيوعية والاشتراكية ، والقوميات بأنواعها العـديدة ، والفلسفات المدامة كالوجودية والفوضوية والقاديانية أو الأهدية والبـابية والبهـائية والماسونية والروتارى وغيرها ، ودللت كذلك على الأصابع التى تحرك هذه المراكز وعلى العقول التى تخطط وتدبر لها ، كيدا للإسلام وحقدا على المسلمين .
 الذى عرضت ، فإن كنت قد وفقت إلى ما أردت فذلك فضل من الله • لانه يستوجب

منى أجزل الشكر وأعمق الثناء ، وإن كنت جانبت الصواب فـ بعض ماقلت ، فأنا

 وقصدت وجه الله ، ورجوت نفع المسلمين .


 البحث عمقا ويولوه اهتاما اكبر ، لعلهم يصلون ألون بذلك إلى إلى مالم أصل إليه والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل . ونحمده فـ الأولى وفى الأخرة ، بل أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

د . على عبدالحليم محمود

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

$$
\begin{aligned}
& \text { الزموالنعريُ } \\
& \text { والثتيكاراتالمَعَّدية لإلِســلام } \\
& \text { التســـــالثشانف } \\
& \text { إعـداد } \\
& \text { (1) } \\
& \text { الآستاذ الساعد بكية الثـريّرية باكرياض }
\end{aligned}
$$

بسم الله الرمن الرحيم

المحد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محد عبدالله ورسوله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد :

فان موضوع (الغزو الفكري) وما يلحق به من تيارات هو أخطر ما يواجه العالم

 مسبوق في تاريغهم .!

ومن ثم كان خليقا بالدراسة الواعية، والنظرة الفاحصة ، والرؤية المستوعبة حتى


 لتأخذ عليه طريقه من حيث سرى، ثم استشرى حتى عمت به البلوى ! !


 والأباطيل ، ومنازلتها بأمضى من أسلحتها ، حتى يدمغها وينجى البشر ية قاطيل الطبة من غوائلها .

ولذلك كان من حسن التوفيق اختيار هذا الموضوع ، وطرحه على قادة الفكر والرأي
 البامع ، وإنه لاختيار يدل على فقه وبصر بالأزمـة المقيقية التـي تطـــيوق العالــم الإسلامي ، والتي تشيع الملل في أوضاع حياته عامة ، والفقه الإسلامي منها بوجه

- Ivv-

م • ا الغزو الفكرى

خاص، ، وقد تعرض لأوفر نصيب من موامرات الغزو الفكري حتى عزل عن الحياة ،
 تعالى

هذا وإني أعترف سلفا بقصوري في هذا الباب ، وما أقدمه فابنا هو جهد المقل الذي ييفزه شعور بخطورة التبعة ، وفظاعة الغزوة ، وفداحة النتائج التي تركتها الجا

 العريان ، حتى اجتاحهم عدوهم ، وفتنهم عن صميمر دينهم ! !

وسيتون هذا البحث في أربع نقاط أساسية ، ثم نذكر بعض النتائج والمتترحات فنقول وبالله التوفيق :

## أولا : تهيد عام

" الغزو الفكري " تعبير دتيق بارع ، يصور خطورة الآثار الفـكرية التـي تد
 لا تضع أوزارها حتى تترك ضحاياها بين أسير أو قتيل ، أو مسيخ كحرب السلاح أو هي أشد فتكا.
 والجماعات فيه من حيث الدرجة لا النوع، ذلك لأن الجماعات البشر البارية تعيش أبـدا متتافسة في سبيل هدف ما : كالاعتقاد حقا أو باطلا ، وكالتالتفوق المادي ألوا الألأبيى وحب
 تكون أمة هي أربى من أمة ) النحل

ومن ثم تبذل كل أمة غاية جهدها لكسب هذا الصراع باليد والسلاح أو بالفكر واللسان ، أو بأي من أنواع المؤرات الأخرى التي زينت للناس ، كالمال هدية أو رشوة الخ الخ


 في نغس الوقت - هو أقصى درجات نجاح الغزاة .!


 هو نفس الفارق بين وساتل وأساليب الغزو الفكري قديا ، وحديثا .

ويتميز ( الغزو الفكري " بالشمول والامتداد ، فهو حرب دائمة دائبة ، لا يحصرها ، لا لا ميدان ، بل تتدد إلى شعب الحياة الإنسانية بميعا ، وتسبق حروب السلاح ، وتواكبها ، ثم تستهر بعدها لتكسب ما عجز السلاح عن تحقيقه ، فتشلّ إرادة المهزوم وعزيته حتى ، يلين ويستكين ، وتنقض تاسكه النفسي حتى يذوب كيانه ، فيقبل التلاثي والفناء في

 والأخلاق ، والأذواق إلى الدرجة التي تجعل المهزوم يفخر فيها بتبعيته، ويراها شرفا خليقا بالرضا والشكران ، أي ٪ أن الرمية تحتفي بالرامي " كا فا قال الشاعر (1) .

ولا نبالغ إذا قلنا : إن كل بماعة بشر ية ( قبيلة، أو أمة أو دولة...إلغ ) قد عرفت هذا اللون من الغزو، واستخدمته في سبيل كسب معـارك حياتهـا الاجماعية، والاقتصادية بل والعسكرية ذاتها .

وقصص الأنبيلء عليهم السلام أبلغ شاهد على ضراوة ما وا جهوه من هذه الحروب


 تفتهم في هذا المجال ، بغية أن يسقطوا عن الرسل الأكرمين ما يحيطهم من هالات القداسة ، والرزانة والكال .

بيد أن هذا القصص نفسه يعطينا الوجه الآخـر للقضية ، فيقـدم لنـا المبـادئ والأصول ، والوسائل والأساليب الصحيحة للغزو الفكري القائم على الحق ، الهادف إلى

هذا عجز بيت قاله الشاءر شوتي في روايته الشعرية عن الملكة المصر ية القديعة ( كيلوباترا )
 جاه في كتاب ( مستقبل الثقانة في مصر ) للدكتور طه حسين ، وما كتبه ملاحدة الأتراك ، كا سنبين باذن الله

خلاص البشر مما هم فيه من ضلالة ، وقيادتهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم بلا طلب لمجد شخصي ، أو غلب قومي ، أو شئ مما يصطرع عليه وحوش البشر .

ولقد كان من تام حكمة الله تعالى أن جعل حجة الرسالة الماتمة معجزة تخاطب القدر




 قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ) ـ الأحقاف/ع ع ـ الا

لذلك كان محور هذا الكتاب المعجز في غزو الجاهلية ، واقتلاع جذور رها الغائرة هو التأثير النفسي ، والتغيير الفكري ، والاقناع الذاتي ، والالزام العقلي بالمجا



وقد ترر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة ، والتي تؤكد بدورهـا الأهمية البالغة للعمل الفكري فيقول صلى الله عليه وسلم :
 كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة .) (r) .

وقد اشتمل هذا الوحي العظيم على أوفى تفصيل لجوانب الغزو الفكري ، بشقيه :

 الذين احترفوا الجدل ، ومردوا على الشبهات . . .

رواه الشيخان وأمد عن أبي هريرة

وقد دمغ القرآن الكريم قادة هذا اللون من الحرب بأساء وصفات غاية في المائ النكارة مثل : الشياطين ، والسفهاء ، والمعوقين ، والمرجين وأكابر المجرمين وأئمة الكفر ، والذين في قلوبهم مرض . . .ألخ

كذلك سمي هذا اللون ذاته بصفات أساليبه المسيسة ، ونتاتجه المبييـة مثـلـ: زخف القول ، والغرور ، والمبال ، والفتنة . . .إلخ ومن ذلك قوله الئله تعالى : ( سيقول
 (وكذلك جعلنا لككل نبي عدوا شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف

(لوخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالــكم يبغونــكم الفتنــة وفيكم سلاعون لمم والله عليم بالظالمين () لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الكا الأمور حتى جاء


والآيتان الكريمتان نزلتا مع معظم سورة التوبة بصدد الحرب الفكرية التي تولى كبرها المنافقون في غزوة تبوك وقبلها ، من التخذيل ، والإرجاف والإثاعاعات الكالـانبة ،
 إلى الصفوف المؤمنة من داخلها . . إلخ .

وقد بين القرآن الكريم أن نتائج وغايات هذا اللون من المرب هي أخبث وأنكد من آثار السيف والقتل قال تعالى : ( والفتنة أكبر من القتل ) ـ البقرة MIV .

والعبارة الكريمة جاءت في سياق ما نزل من الآيات ردا على قريش ومن والاها ما من شنعوا على المسلمين لأنهـ قاتلوا في الشهر الحرام ، مع أن حرمته محل اتفاق واحترام من

وقد نزل القرأن الكريم ليقرع هؤلاء النائحين المتباكين على حرمة الشهر ، وهـم

 أهل الإيمان . ثم يعقب على ذلك بقوله :( والفتنة أكبر من القتل ) .

والفتنة قد يراد بها الشرك والكفر ، وقد يراد بها كل الأساليب المؤية إلى ذلك من




 التي هي غاية الغايات لوسائل الفتنة المذكورة . .


 وما هو حعق الوقوع في الغد القريب من الحرب المسلحة التي التي شنها المشركون علي المسلمين بعد نزول الآيات ثم مايشابه ذلك ويشاكله إلى يوم القيامة







 من تأثير هذا الكتاب الغلاب .

ولها أيضا حجرت قريش على أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي في فناء داره ،لأنه كان رجلا رقيقا بكاء إذا قرأ القرآن ، فيتقصف عليه نساء المشركين وأولادهم يتسمعون ،
 أنزل عليه ، لذلك دأب صلى الله عليه وسلم على غزو المشركين بالقرآن يغشاهم به في

منازلم ، ومضاربهم ، وأسواقهم وبجامعهم ، وحجهم . . .إلغ .

ولا هاجر صلى الله عليه وسلم ، ووجد الأعوان والأنصار ، توسـع في استخـدام



 عليه وسلم في الحالين بخطورة هذا اللون الفكري في التأثير على النـاس ، وجذبهــم للإسلام ، أو دفعهم عنه .
وتد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد اختار خطيبا من الأنصار هو ثابت بن قيس

 عنى اللهم أيده بروح القدس ، وقد أحاله إلى أبي بكر رضي الله عنه ليستفيد بخبرته في

أنساب العرب وقريش (r)
ولذلك وفق حسان رضي الله عنه في هذا الباب غاية التوفيق ، وكان شعره كا جاء



 على المناوتين للإسلام بألسنتهم أو أسلحتهم ، ونحر يضا على الغادرين ...إلخ . (r) راجع ترجة حسان رضي الله عنه في كتاب " أسد الغابة في معرنة الصحابة "

وفي كتب الحديث والسير نجد من ذلك فيضا زاخا ، ونجد عبارات حسان اللاذعة
 في " هذيل "، لما غدرت بأصحاب الرجيع الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة ومعلمين ، وقد أكثر حسان في ذلك وأوجع (\&) .

وقد أجاد بعض المعاصر ين في تصوير آثار هذا العمل الفكري الذي قام به حسان رضي الله عنه ، والذي لم يقلّ خطرا ولا أثرا عن الأعال الحرا الحربية يقول :

 فترى الجزيرة روعت أووادعــــــــت ألــي

 حياة الأمم ، وأحداث التاريخ أو يكون على الأقل نذيرا بين يدي عظاثم الـم الأمور ، كما قال نصر بن سيار والي ( مرو ) حين رأى نذر الثورة في خراسان :

 فقلت من التعجب ليت شعــــــري

راجع سيرة ابن هشام ج

ثانيا: غزو قديم

ومع الأسف انطبق هذا القول على أمتنا الكبيرة ، فكها نامت أمية من قبل ، نامت



وكان في مقدمة الأسباب التي أوهت هذه الأمة تسرب الثقافات والأفكار الغربية




بيضاء نقية ، فلا تتهوكوا ، ولا يغرنكم المتهوكون ) (0) ـ

والعجيب أن هذه الأمة العظيمة تهوكت في بجاهل ( الإسرائيليات ) التي غصت بها
فنون الثقافة حتى في تفسير القرآن الكريم ..

ثم غرها المتهوكون حين تربموا الفلسفة الإغر يقية وغيرها وسر بوها إلى لباب العقيدة
 رغم أنها فلسفات وثنية في جلتها ، وتجافي مقررات الوحي عن حقائق الغيب ..

وبهذا البلاء الطافح مرج على الأمة أمر دينها ، وابتعد الكثــير منهـا عن هدي الكتاب ، وسمت النبوة ، والتبس السبيل على الراعي والرعية ( قال ابن درباس : وقد أكثر أهل الزيخ القول على من تمسك بالكتاب والسنة أنهم مقلدون ، وهذا خطأ منهم بل
 الرسول ، وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل ، فازدادوا في التضليل ، ألا ترى أن الله (0) الحديث في تصة طويلة رواه أهد وغيره ، والتهوك : الوتوع في الأمر بلا روية ، وقيل معناه التحير

أثنى على يوسف حيث قال : ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واتبعت


 وانقلابها فيها ، فدل على ألا هدى فيها ، ولا رشد في واضعيها .

وقال ابن الحصار : وإنا ظهر التلفظ بها زمن المأمون بعد المأتتين لما ترمهت كتب

 وتصدوا بها الاغراب على أهل السنة ، وادخال الشبر الشبه على الضعفاء من ألـي أهل الملة ، فلم
 السلطان ، حتى قال الأمير بخلق القرآن ، وجر الناس عليه ، وضرب أهمد بن حنبل على ذلك

فانتدب رجال من أهل السنة كالشيخ أبي المسن الأشعري ، وأبي عبدالله بن
 قاتلوهم وتتلوهم بسلاحهم ....) (1).

ولقد كان من المقبول أن يستمر هذا العلم على هيئته التي نشأ عليها يدافع عن العقيدة الاسلامية بأساليب الشبهات المحدثة ، شر يطة أن يلزم حدوده الديان وبذلك يكون علل نافعا يستطيع أن يُيدد نفسد كلل استحدث أهل الما البدع والإلحاد جديدا من الأقاويل والأفكار .

ولكن الموزسف أن هذا العلم تحول من وسيلة دفاع ، اللى أصل تقر العقائد من خلاله
 (7) تغسير الإمام القرطبي ( البامع لأمكام القرآن ) عند الكلام على الآية رتم . البقرة ( وإذا تيل لمم اتبعوا ما أنزل الله تالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباهنا )

سلطانه ، وأصبح يتلقى بالاحترام والتسليم شأن القوانين ، والأصول المحكمة ، التي لا يتطرق إليها النقد ، فضلا عن الشك ، والنبذ .

ولا ريب عندي أن هذا كان إحدى الكبر ، والبنـايات الفاحشـة على بجتمعـات


 بعد أن تتقر العقيدة على منهاج الوحي ، وبأدلته الخاصة ، وبوساتله وأساليبه المنفردة .

ومكانه إذن خاص ، لا يجاوز حلقات الدرس ، والتخصص لمن يعدون لمذا الأمر ليقوموا بواجب كفائي عن أمتهم .

ودوره إذن دفاعي متجدد مع الأناط الفكرية التي يثيرها الملاحدة في كل جيل
ملونة بلون عصرها وبيئتها ..

ومن العجيب أن كثيرا من مراكز التعليم الديني لا تزال تدور في متاهات هذا الخلل الفكري الذي انتهى زمانه ، فهي لا تدرسه دراسة تاريخيه بجردة ، وإنا دراسة تقريرية الدية ، لتثبت به العقائد ، والأصول الدينية العليا ، بينا اندثرت الفرق التي التي صنعت جدلياته ، أو قامت حولا ، بل نقض الفكر المعاصر نفسه كثيرا من مصطلحاتها وأقوالها ، وجاء بجديد من القول والنظر ، طعنا في الدين كله ـ والإسلام منه بوجه خاص ـ ـا ـما يما يستوجب
 وسنعرض لبعض ذلك في الصفحات التالية إن شاء الله تعالى .

على أنه ينبغي التنبه إلى الفارق المطير بين العلوم والثقافات فالعلم الذي الـيا يأتي نتيجة التجارب الصادقة ، والنظر الصحيح هو نتاج أمي يتأثر فيه اللاحق بالسابق الـي لينقله إلى غيره بدوره ..

والثقافات الفكر ية النظرية هي نتاج خاص بأمتها ، وقد تكون خربا من الأساط ألطير
 لغيرها ، بل ربا كانت أفسد الأشيله لذذا الغير .
 على إخراج حضارة زاهرة ، واستفادوا من علوم السابقين بقدر ما أفادوا الدنيا بعد ذلك .

ولكن المسلمين دخلوا في مرحلة » المجمود الحضاري " الذي ظهر فير فيهم بوضوح في في




 البلدان والأقاليم ، وعد ذلك بدعة في الدين ، أو مضيعة للوقت في عبث عقيم ! !


 ألفاظها ، ويبذلون غاية الجهد في الدفاع عنها ، وردّ ما يرد عليها ، ويرتكبون في ذلك ولك غاية التكلف واللجاج .

ولقد كان من أخطر ضحايا هذا الوضع هو » الفقه الإسلامي " نفسه الذي يقوم في

 وتنزيل الوقاثع المادثة على قواعد الدين الثابتة ، ونصوصه المحكمة .

ولقد كانت أوضاع المجتمع نفسه ـ بحكم الجمود العام ـ تدفع النابغين أنفسهم إلى
 الأمة الكبيرة مصلحا وبجددا ، فلا يلبث أن تضيع آثاره العظيمة ، أو تخبو، ويقبـع أصحابه عاجزين عن الإصلاح رغم إدراكهم لـقاثق الأمور ..

وفي بجال الفقه والاجتهاد ـ على سبيل المثال ـ نجد هذه المحاورة الغنية عن التعليق لدلالتها البالغة :
" سأل أبوزرعة شيخه البلقيني قائلا : ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته ؟ فسكت البلقيني .. فقال أبو زرعة : فا فا عندي ألوي أن الامتيناع
 لم ينله شيُ من ذلك ، وحرم ولاية القضاء ، وامتنع الناس عن انتائه ، ونسبت إليد البدعة ..
فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك ..) (Y). (V).
ثالثا : طور جديد خبيث
ومن سوء حظ البشر ية عامة ، والمسلمين خاصة أنه في هذا الطور من الضعف بد بدأت
 مدارج العلم والحضارة ، وتلفت الراية من المسلمين أنفسهم لتبدأ بها دورة من من دورات الحضارات الكبرى في التاريخ . وكان من أهم أسباب هذه اليتظة أمران :
الأول : تلك الروح الدافعة التي بثها الإسلام وحضارته في أرجاء العالم ، فأخذت تسري في أوصالد بددة حياته وقواه ، وقد تلقتها أوربا عن المسلمين إبان
| يراجع في هذا كتاب » فقه السنة «للشيخ سيد سابق ج اص (V)

الحروب الصليبية في الشرق وعن طريق حضارة الأنـدلس العظيــة في الغرب .

الثاني : التـرد على الكنيسة الباهلة ، ونبذ سلطانها السياسي والدينه بكل ما يثله من خطايا وأخطاء ، وحجر على الفكر ، وكبت للعلم ، واضطهاد للعلماء باسم دين الكنيسة الزائف

ولقد كان من أخطر جنايات هذه الكنيسة دعايتها الكاذبة ضد الإسـلام طوال






 حياته البديدة ، التي قامت على انقاض بجتمع الكنيسة ودينها المزنوم .

ومن العجيب أن هذه المضارة حين تمت لها الجولة ، أخذت تتعامـل مع العالــم

 فيها الرجل بدور الراهب المبشر ، والعالم المستشرق ، والجاسوس المحترف في آن واحد أحيانا .

ولا حان لهذا الطور الحضاري المتفوق أن يكد خارج حدوده المحلية وتع معظم



وعرفوا دور الإسلام المطير في حياة أتباعه ، وكيف هزمهم في كل مرة كان فيها حاضرا شاخصا ، وكيف تغلبوا على أتباعه كلل رث في نفوسهم ، وضعف تثثلهم له ..

ولذلك استهدف هذا الغزو الفاجر كل شئ : الأرض والناس والثروات والعقول، والمعادن والعقائل ، والأخلاق والأذواق ، والعادات والأفكار ... إلغ .

ولقد كانت جنايته على قيم هذه الأمة ومثلها أفدح - با لا يقاس - من جنايته على
الأموال والثروات ، رغم جسامة ما انتهبه منها .

ولذلك كان تركيزهم على مهابجة الإسلام ، والعمل الدائب على التشكيك فيه ، وتنحيته عن بجالات الحياة الأساسية ، وتتبعه حتى في داخل النفوس بالطمس والتشويه.

وقد برعت هذه المضارة الغازية في أساليب الغزو الفكري وتأصيل المناهج الضالة ،
 وتدعيمه ، حتى لتعد وسائل الأمم والمضارات السابقة فنونا ساذجة إذا قيسـت بـا استخدمته ـ ولا تزال تستخدمه ـ الجاهلية المعاصرة من فنون المكر والمداع والتضليل والتي تقف وراءها أجهزة مدربة عاتية لتأصيلها ، وفلسفتها والتخطيط لــا، واعـداد
 حتى ليصدق عليهم تَاما ما وصف به الشاعر حافظ إبراهيم الاحتلال الإنجليزي :

لقد كان هذا الظلم فوضى فهذبت .. حواشيه حتى بات ظللم منظط وهذا الغزو المنظم المدروس يستخدم القصة ، والتمثيلية ، والمسرح " والسينا " والإذاعات بأنواعها ، والكتب والمجلات ، والصورة والمقالة حتى الطرائف والملح الشائعة

 على ولاء فكري ونفسي للغرب ومثله وحضارته ! !

ولقد كانت نتائج هذا الغزو ـ فعلا ـ ضار ية ومروعة ، إذ نجحت في تنشئة الأجيال على حب الغرب ، والتسبيح بحمده ، والفناء العميق في مناهجه وأساليبه ( وطر يقة عيشه فـي الحياة كا يقول المؤرخ ( توينبي ) !!

وما كان لأوروبا أن تصل إلى معشار هذه النتائج ، ولو ظلت ألف سنة تحمـل
السلاح ، وتقذف بالجيوش ، وتنتصر في الحروب .. وما أصدق الشاعر الهندي المسلم حين عبر عن هذا بما يقطر مرارة وأسى ، فيقول : " يا لبلادة فرعون . الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس الكليات ، وقد كان ذلك أسهل طر يقة لقتل الأولاد ، ولو فعل ذلك لم يلحقه العار ، وسوء الأحدوثة في التار يـخ " !!

بل ما أصدق أن نقول : إن ماوصلت إليه هذه الحرب المبيثة كان أكبر وأشد من القتل ، لأنها فتنت أجيالا متتابعة من المسلمين فتنة عارمة ، وتركتهم على الردة الصامتة البالغـة غاية الفكر حين دثروها لهم بثوبي زور ، ودلسوها عليهم باسم التقدم والحضضارة
 فيهم عزائم النزال والقتال ، والتأبي والاستعصام ، وسيتضح ذلك فلك في الصفحات التالية إن شاء الله تعالى ...

رابعا: مراحل هذا الغزو

لقد مر هذا الطور من الغزو الفكري برحلتين أساسيتين ، تبعتها النتيجة الطبيعية
 وميل إلى شتى الطراثق الضالة على ما نعرضد في الصفحات التاليه إن شاء الله تعالى :

المرحلة الأولى : الغزو الفكري في فترة الضعف
كانت هذه المرحلة تهيدية ، تصد بها تجهيز الفريسة ليسهل الانقضاض التام عليها؛
والاسستيلاء: الكلي على مقدراتها .

وكا قلنا كان الغزاة البدد تد استوعبوا دروس البولة السابقة ووعوا إلى درجة اليقين

 الأساليب ونعومة المداخل ، بعد أن عز عليهم تهر هذا الدين بالقوة المسلحة طوال

ولقد وافق هذا السعي المبيث دخول المسلمين في فترة ضعف وانحلال حضاري عامه



 المستنيه ، والمرشحه في غدها لقيادة أمتها في شتى بجالات الحياة ..

 (لول) اللغة العربية بكل مشقة ، وجال في بلاد الإسلام ، وناقش علاء الملـي الملمين في بيلاد كثيرة ...

ثم ذكر تخريك البارون " دوويتز " ضهاثر النصارى عام : عاء مدرسة كلية تكون قاعدة لتعليم التبشير المسيحي ، وتعلم فيها لغات الشرق للطلاب

الذين يناط بهم أمر التبشير ..") (A).

وكا قدمنا صحب ذلك بوادر النهضة الأوروبية ، وصراعها الهاثل مع الكنيسة وانتهى بما هو معلوم من هزيمة الكنيسة ، وقيام الدولة الأوروبية على أساس لا دلا ديني أو ما يسهونه » بالعلمانية ه .

ولما تطلعت هذه الدول إلى إعادة الغارة على العالم الإسلامي ، عمدت إلى دراسة
موسعة عن الحروب الصليبية ، ومعرفة تجاربها وأخطاثها ..إلخ

كذلك توسعت في دراسة أحوال المسلمين من حيث اللغات ، واللهجات ، والمذاهب ،
 وتاريخ ، وكان ذلك كله بقصد خدمة أهداف الحملات المرتقبة .

ولم يكن هذا العمل فرديا ، ولا عفويا في هذا الطور ، وإنا كان يقوم على إعداد صبور ، وتخطيط نؤوب ، وتدبير حقود يستهدف غاية مزدوجة هي : تدمير الإسلام ، وقهر المسلمين ، وامتصاص ثرواتهم ، وتحويل مسارهم في الحياة ..

وكانت تقف وراء هذا النشاط المحموم جهتان هل : الكنيسـة الأوروبية بكافـــة مذاهبها ، والدول الطامعة بكافة قومياتها وأنواعها ، وربا كان هذا المدف المطير ، هو الثى' الوحيد الذي تجتتع عليه الدولة ، والكنيسة بعد هزيتها وعا وعزلتها ، لذلك تعاونا وتعاضدا كل لـدمة غرضه الماص ، أو لـدمة الغرضين بميعا ، حتى كان كثير من
 فصل ( تاريخ التشير ، حيث يذكر اشتراك أمم أوربا كلها في هذا الغزو التبشيري المبكر .!

القساوسة والمشر ين يعملـون مبـاثرة لـدمــة الاسـتعار والاحتـلال ، تحـت ثياب الاستشراق ، والبحث العلمي ونحوه وبنفس القدر كانت الدول تدعم حركات التبـير

وتهد لها كل السبل !
" ومنذ البداية كان هناكُ تجاوب متبادل ، إن لم يكن هناكُ قاثل في القصد بين



 الإسلام لابد أن يعاد تشكيله في قوالب غربية WESTERNIZATION أو عصر ية
 وجال المستشرقون وكتب الفر يقان ، أو واصلوا الكتابة بدرجات متفاوتة من الدهاء وبعد

النظر في تناول الموضوع "، (9)

ولقد 'كانت خطة الدول ، والكناتس تدور حول بحور واحد هو ضرب الاســلام وتنحيته عن الحياة ، وكان هذا هو العامل الرئيسي الكامن وراء وراء كل التصرفات ريات حيال

 جلادستون (•)اوقف يخطب فقال وهو يشير إلى القرآن الكريم :
" إننا لن نستطيع الانستقار في الشر ق ما دام فيه هذا الكتاب "




> بعدها .
(1) بلادستون زعيم حزب الأحرار البر يطاني ، ومن مشاهير المطباء في الرن التاسع عشر وكان من ألد أعداء الملانة الإسلامية

أما » وليم جيفورد بالكراف " فيقول : " متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يكننا أن نرى العربي حينئذ يتدرج في في سبيل المضارة التي الئي لم يبعده عنها إلا عحمد وكتابه " (11) ، وسنعرض لأهم الوسائل التي اتبعوها لتحقيق هذا المدف الإجرامي

## 1 ـ التعليم والثقافة الأجنبية :

ليس من غضنا هنا استقصاء الوسانل ، وإنا حسبنا أن نشير إلى أخطر مااستخدم منها تهيدا للغزو العسكري ، الذي أمكنهم في ظله تخريب الشخا الشصية الإبسـلامية ، وصياغتها على طراز فاسد أعوج بعد ذلك الكي

 عقائد وأخلاق وعادات ، وتطبع المسلم بطابع الإجساس بالتفوق والاعتزار الائزير بدينه .

 هذا العـل التخريبي الهدام على أوني الوجه . ؛




 إرساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية ، التي لم تحفظ كيانهـا

(II) الغارة على العالم الإسلامي ص זج
 تاريخنا شاهد على عكس ذلك .

وقد أدرك المبشر ون أنفسهم ذلك حتى قال بعض غلاتهم (زوير ) : ״ المدارس أحسن

وني مقالة جامعة حلل الشيخ علي يوسف رحمه الله هذا السرطان اللبيث ، الذي تسلل إلى جسد الأمة الإِسلامية ، في نعورة الأفعى وخطورتها ومنها :
" ما طمحت الدول الأوروبية إلى الاستيلاء على بلد أو إقليم من الشرق عموما إلا وسبقت إليها بافتتاح المدارس برسليها الدينيين ، ومن تخلق بأخلاقهم ليمهدوا لا طر يق الاستعلار ، عللا منهم بأن مأمور ية هؤلاء المعلمين ليست إلا عبارة عن بث الخلاقك

 لا يرضى بذلك فليس له من اسم الإنسانية نصيب ، وتقوم عليه قائمة حرب التعنيف والتنديد بلسان كل خطيب ، وقلم كل كاتب ، فلا مناص أن تقبل هذه الأقاليم الشرقية الوافدين إليها من المسلين الذين هم نصراء الهداية ، والمعارف ، والتمدن في ظاهر العين ، وسفراء الاستعلار والاستيلاء في الحقيقة ، وهل يتصور أن قوما جاوزوا البحار وتجشموا الأخطار لمحض منفعة من وفدوا إليهم خدمة للإنسانية كا يقولون ؟! كلا... ولاهي ححض التكسب ، واستجلاب الدرهم والدينار ... إننا نعلم حق العلم


 هذه المدارس

فبان أن المصد العظيم ، والباعث القوي هو سياسي ومليَ في آن واحد "ه( (IE). ونكتفي هنا بذكر مثالين صارخي الدلالة على صدق هذا التحليل وهـا بلسان الغزاة
(IE) منتخبات المؤيد ص ( ( السنة الأولى ) وقد نقلنا ذلك عن كتاب : الاتجاهات الوطنية ج
صصV، 1\&7
الثال الأول :

من مؤتر "أدنبرج" التبشيري الذي عقد عام • 191م وحضره . . 19 م من المندوبين ، وتفرع إلى ثـاني بلجان ، وخاضت اللِّجنة الثالثة منها في " الأعهال المدرسية التي يقوت . آراء سفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطنة العثيانية على أن معاهد التعليم الثانوية التي أسسها الأوربيون ، كان لها تأثير على حل المسألة الشرقية ، يرجح على

تأثير العمل المشترك الذي قامت به دول أوروبا كلها ه(10) .
اللثال الثاني :

ما صرح به القائد الفرنسي الجنرال " بيير كيللر " عن وسائل التأثير الفرنسي في الشام قبل احتلاله يقول :
" فالتربية الوطنية كانت بكاملها تقريبا في أيدينا ، وفي بداية حرب عام 1912 م كان أكثر من أثنين وخنيزن ألف تلميذ يتلقون دروسهم في مدارسنا ، وكان بين هؤلاء فتيان وفتيات ينتمون إلى عائلات إسلامية عر يقة ، مما جعل الجمعية المركزية السور ية التي تألفت في بار يس تعلن عام I9IV م أن جهيع ميول السور يين وعواطفهم تتجه نحو فرنسا ، بعد أن تعلموا لغتها وخبر وها على مر الأجيال وتأكدوا من إخلا

ويقول أيضا: " إن كلية عينطورة في لبنان هي وسط متاز للدعاية الفـرنسية " ويقول : " إن مؤسساتنا تعمل دون ملل لتغذية النفوذ الفرنسي مثل : معهد الدراسات العبرية في القدس ، ومعهد الدراسات الإِسلامية في القاهرة ، والمدرسة الإكلير يكية

 بعدها ..

الدومينيكانية في الموصل ..) إلخ (17) وما وقع لذه البلاد وقع مثله لغيرها بصورة أو بأخرى ، وتكالبت فيه على المسلمين أمم أوروبا خاصة الدول الطامعة في الاستيلاء على غيرها كانجلترا وهولندا ، وألمانيا القيصر ية ..إلخ

ومن أعجب الأمور أن الولا يات المتحدة الأمر يكية ـ رغم عزلتها الشهيرة ـ كانت على أوثق الصلات بهذا الغزو ، تسهل طرقه ، وتؤثر في أطرافه بوسائلها المتعددة ، وعلى سبيل المثال بلغ عدد مندوبي أمر يكا ه•0 من المندوبين في مؤتر أدنبرج التبشـير ي سنة -191 م ( وقد سبق ذكره ) وكان منهم كبار الشخصيات كالمستر روزفلـت رئيس . جهورية أمريكا ( السابق ) ولم يتخلف عند المضور إلا لعذر طلارى .

وهذا العدد الرهيب يفوق عدد مندوبي أعتى دولة استعلارية في ذلك الوقت ، وهي
انجلترا التي اشترك عنها ب•O من المندوبين (IV)

ومن المدهش حقا أن الدولة العثيانية كانت أحيانا تحد من نشاط المبشر ين الأجانب وأعوانهم ، حين رأت الدور التخريبي الهدام الذي يقومـون به سياسيا ، واجتاعيا ، وفكريا ، ولكن: » كانت معاملة الحكومة العثلانية للمبشر ين تتحسن بواسطة سفراء الولايات المتحدة " كا يقول المستر " بلس " المبشر البروتستانتي (NA).
(17) راجع كتاب : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج Y ص ع Y وما بعدها وهو ينقلها عن



 حيث يوجد تفصيل واسع عن جمعيات التبشير الأمريكية .

## Y ـ م

وني مذا البو المظلم تزربت أجيال من أبناء المسلمين ، أو بالأحرى مـن متعلميهم

 ولا بصيرة ولا رأي سديد !! !

وكان أخطر ما ألقي في روع هذه الطلاتع النكدة ، قياس الإسلام بدين أوروبا
 أذهانهر التخلف المادي بالإبلام وهذا عكس المقيقة ، ونقيض الواقع على طول المار المط...

وقد انعكس هذا كله على تصرف هذه الطلانع في نظرتها لدينها العظيم ، وفي درجة
 في كثير من النواحي ، خاصة في المجال القانوني التشر يعي ...

وكانت مؤامرات أعداء الإسلام دائبة في تكميل الدائرة ، وضرب النطاق الحاقد




داخلها !!

وليس أدل على ذلك من أن دولة الملافة نفسها كانت نهبا لغزو فكري شامل ، تثّل


 الإسلامية ـ ولكن الغزو الفكري كان قد نجح في تهيئة أنصار له من الداخل الهـ ، قربوا له

الجولة من حيث يعلمون أو يجهلون . وهل كانت الزعامات التي قادت تركيأ إلى الإلحاد والفسوق والانحلال ، إلا وليدة هذه الفترة وحصاد هذه التربية المنكودة ، كا هو معلوم

من التاريخ.!
يقول الدكتور محمد حسين حول هذا :
" كانت الحضارة الأور بية ، والثقافة الغربية ، تغزو الشر ق الإسلامي وتغزو تركيا نفسها في أشكال مختلفة : معاهد علمية ، وشركات أجنبية وبضائع وملابس ، وفرش


 المحكم الدقيق ، وببراعة تلاميذها في اللغات الأجنبية ، التي تعد صاحبان الاحبا لكثير من

الأعال المربحة في أحيان أخرى " (19) .

وبالنسبة للمجال القانوني التشر يعي ، التقى الأمران : الوهن الداخلي ، والتآمر المارجي ، على الكيد لشر يعة الإسلام وتشويه معالمها فكريا ، وصرف المسلمين الـين عنها وا

وفي البد كانت دولة الحلافة توصم بالتخلف المادي ، والرجعية والجمود ، وكانت
 وتشر يعية بالنسبة لرعاياها في داخل دولة الملافة نفسها ، ثم لما وقعت الحرب الطاحنة





الدولة نفسها ورعاياها .


وقد تضمنت القوانين التي أصدرتها الدولة عقب هذا المئر - والتي عرفت باسـم
 تابعة للدولة نفسها وتطبق قوانين أجنبية باسم دولة الملافة الإسلامية ، ذات الاتيار السيطرة الواسعة على المسلمين ، وكان هذا هو حدث الأحداث في في بداية انهيار التشر يع الإساملامي


 على رعايا الدولة فقط ، وني الأحوال التي لا يكون أحد طرفي النزاع أجنبيا ، ثم مع ذلك استمرت عرضة للتحيف والانتقاص ..

وعلى سبيل المثال كانت هذه » التنظيات " الجديدة أعنف لطمة صريحة ويكّ ومباثرة


 وأناة بكل أفكار الضلال والإلحاد يقول الدكتور محمود مصطفى :





 (وقانون البزاءالعثماني" مطبقا في هذه الأقطار ، إلى أن أصدرت قوانينان ، العشر ين (•).).") .

$$
\text { (r-) أصول قانون العقوبات في الدول العربية ص } 9 \text { ، • }
$$

## (مثال تطبيقي لذذا الغزو وآثاره على الشر يعة الإسلامية)

ولنأخذ ( مصر ) على سبيل المثال ، في فترة ما قبل الاحتلال ، أو بعبارة أدق : في
 وتيهها

فتد أدرك الغزاة من أول الأمر خطورة دور مصر ، وثقلها في هذه المنطقة ، وقدرتها العارمة على تبديد موجات الغزو المسلح ، كما حدث في في معارك التتار ، والصليبيبين من








 والمسلمين .

وبنفس المقياس هزم مسلمو رشيد الحملة الإنجليزية ، قبل أن يتمكن حاكمهــ الجديد من معونتهم ( وهو محد علي ) ـ أي أنه في أقل من عثر سنين هزم مسلمو مصر أعتى دولتين في عصرهم .

ومن اليقين أن الغزاة تد أعادوا النظر في خططهـم وعـادوا يتقنـون التصــريب والتسديد إلى مصدر المطر ومبعث القوة وهو هذا الدين العظيم .

وقد ثبت تارييا أن هذا المدف كان من أكبر الأسباب الحاملة لفنسا على تدعيم

 وليبذروا في التربة المصر ية بذو رها وفكرها ، ليؤدي دوره المرسوم في التطو الـير ير المبتغى !!

وكان في بداية هذا إدخال بعض القوانين التجارية والحربية إلى مصر نقـلا عن
 التطوير ، والتأثير الفكري الني أريد لهنه المنطقة كلها من مدخلها الواسع أعني(مصر) !!!

وقد ظل النفوذ الفكري الفرنسي يتسلل إلى مصر ، ويستشري خاصي




 أمنيته التي صرح بها مرارا أن يبعل " مصر قطعة من أوروبا ، !!

وكأي مقلد فقد أصالته أخذ من أوروبا الشكل والمظهر دون الجوهـر والمخبـر ،
 والمسارح ودور الغناء بلا ضرورة ولا وعي ..

ويعجب دارس التاريخ من هذا الحاكم ، الذي أغرق بلاده في الديون وفوائدها
 حـتى اضطر إلى بيع حصة مصر فيها إلى ألد أعدائها ؟! وكيف أنشأ فئ في مصر - على ما ما
 موسيقي أوروبا ليضعوا لما الألحان ...الخ ؟!

ومن النظرة الشاملة لهذا كله نستطيع القول أن المدة التي حكمها هذا الشــاب

 كان هذا الحاكم أول من تجرأ على هدمها بهذا القدر من الاستبدال والتأصيل والتثبيت كشرائع الكفار !!

 الإسلام ، لصيقة بشرائع الكفار ، ثم طورت لتصبح " كليات " واسعة النطاق !!

وقد تلاقت رغبة إساعيل المههور ، برغبة أخرى أذكى وأنكى وهي رغبة أعداء



 الدين ، ويطلق الحرية للنساء بحيث يسر ن في ألثر أثر المرأة الغربية ، وينقل إلى مصر معالم

المدنية الأوروبية ، (Y)
وسواء كان هذا اتفاقا ، أو استدراجا ، أو إغراء فلقد كانت النتيجة المروعة هي غر انـي


 على ما نوجز بيانه فيا يأتي :

 قيمة أوثق ، على أن كل تصرفات إسلاعيل هي تربمة هلذا الوغد المـي
 المصر ية ) أو صفحة 70 من ( ط : سلسلة أعلام العرب )

وقد نشأت على أثر توسع الامتيازات الأجنبية التي صحبت تدفق الأجانب على
 وكذلـك سلطة الفصل في القضايا التي يرفعها رعاياهم على الأهالي ، بل وعلى المكومة

المصرية نفسها ..

وكان كل قضاء قنصلي طبقا لقانون بلاده ، فكان يوجد بصر سبع عثرة محكمة
 تعرضت المعاملات في البلاد لقوانين غختلفة ومتباينة .. بل أكثر من ذلك الكا كان الان لايجوز الاستنناف في هذه الأحكام إلا أمام محاكم الاستئناف في البلاد الأجنبية، التابع لـا القاضي القنصلي ...) (r).

وقد نشأت في غهرة التدخـل الأجبـي، وفـوضى الامتيازات ، وفي ظل الــراب الاقتصادي الذي جلبته القروض الربوية، والانفاق السفيه على مظاهر حضار الارية عقيمة النفع للأمة ، خاصة في مرحلة حياتها وقتئذ !!

وكانت نشأة هذه المحاكم واحدة من أبلغ الأدلة على خطورة الغزو الفكري ، وعلى سوء عاقبة تربية القادة على معايير الكفار ، وثقافاتهم ، وأذوا الههم وأيضا على الـلى خطورة عزلم عن قيم الإسلام ومثله العليا ، وشرانعه الهادية !!

$$
\begin{aligned}
& \text { مع بع التصرف - }
\end{aligned}
$$


 قضاتها من الأجانب وكانت الثر يعة التي يحكمون بها بها باسم مصر - هذه المرة - هي



 الفكري إلى نخاع الذين يقودون هذه الأمة المغلوبة على أمرها ، والتي لبست علئ عليها المقائق ، وضيعت فيها معايير الاعتزاز حتى بالماينيس الوطنية الونية ، إذا عز عليهم الاعتزاز بمقاييس الإسلام السامية !!



 جديد ، مهد لتغلغل نفوذ الأجانب في سلطة ٪ القضاء والتشر يع " وفي كيان البلاد الملي والاقتصادي . وقد جاء نظام المحاكم المختلطة ( اNVO م ) قلبا للأوضاع إذ بدلا من خضوع

 على المكومة ما جعلها مضرب الأمثال في امتهان العدالة !!
(انظر في هذا كتب مداخل القانون مثل :(Mrريـة القانون، للدكتور عبدالفتاح عبدالباقي
II. 1 - فقر

ولم يقتصر خطر المحاكم المختلطة على الناحية القضائية بل امتدت إلى ״ السلطة التشر يعية « كذلك ، لأن إنشاء هذا النظام أكسب الدول المتمتعة بالامتيازات الأجنبية حقا جديدا مؤداه : أن التشر يح الذي يسري على الان الأجانب لا يكون نافذا الما إلا إذا صدقت عليه الجمعية العمومية لقضاة المحاكم المختلطة ، وبذلك شاركت المحاكم المختلطة في سلطة التشر يع بالنسبة للأجانب ..." (ri)

ج - المحاكم الأهلية :

وهذه المخاكم هي النسخة العربية من المحاكم المختلطة حذو النعل بالنعل ، إذ لم
 الإجامية لنقل هذه الأمة عن شر يعة الإسلام ومن ثم أنشأوا بجوار پ المحاكم المختلطة " ما أسموه بالمحاكم „الأهلية)، ليتحاكم إليها أهل البلاد أنفسهم ، فيط يشهر بينهم ، وقد صدرت قوانينها ابتداء من نوفمبر لالم مأخوذة بنصها تقريبا عن القوانين الفنسية التي وضعت للمحاكم المختلطة .

أي أنه في الشهور الأولى للاحتلال شرع الغزاة الكفار على عجل في العمل البلاد لطرد شر يعة الإسلام من بجالات التعامل الميوي في المجتمع المسلم ، وإحلال القوانين الغربية مكانها !!
(ro) وسيأتي لهذا مزيد من التفصيل بإذن الله في حديثنا عن مرحلة الاحتلال
(Y) راجع كتاب تاريخ العرب الحديث ( السابق ) ، ولم تلغ المحاكم المختلطة في مصر إلا سنة $\mathrm{p}^{19 \varepsilon 9}$
(Y0) المحاكم الأهلية من نتاج فترة الاحتلال ، ولكننا ذكرنا عنها هذه النبذة هنا إتاما لوحدة الموضوع ، وباعتبارها امتدادا مباشرا لما حدث قبل الالال الاحتلال وسنال وسنود للحديث عنها في فترة

الاحتلال

## المرحلة الثانية : الغزو الفكري في فترة الاحتلال

نعني أولا بفترة الاحتلال : تلك الأحقاب النكدة التي كان للكفار الأجانب فيها
 وتفردهم بالنفوذ والسـ طان .

وكاكنت هذه الجولة الجديدة غارة ساحقة على العالم الإسلامي ، أخبث وأعنف من موجة الحروب الصليبية، التي انحسرت نهانيا في أواخر القرن الثيا الثالث عشر الميلاذي ، واليا وتد
 ومثله لعليا ، ثم كانوا هم في موضع الضعف حضار يا يا فتعلموا منه ونقلوا عنه، وأيضا فتد



صوت الحرب والسلاح ..
هلا كله لم يكن للغزو الصليبي الأول تأثير حضاري أو فكري ، وإنا كان أثبه
 كوامن المناعة وأن يستحثه إلى أسباب الوقاية والعلاج ، ليطرد العلة الوافدة ، وكذلك كان

أما الغارة البديدة ، والتي بدأت عمليا بغارات الأسطول البرتغالي على سواحل

 سقوط الملافة - إذ استولى الكفار على العالم الإسلامي كله الـله إلا مناطق قليلة، لم تنج من الخضوع لنفوذهم ، ودسائسهم (ry).
(r7) راجع في وصف وتنصيل هذه الحالة المحزنة رسالة ٪ بين الأمس واليوم " للأستاذ حسن البنا ، رمه الله ، خاصة النقرة ( د ـ هجوم جديد ) .

ولم تكن أوربا في هذه المرة بجرد قوة هوجاء ، متهوسة كأسلافها وإنما جاءت ومعها


 واججاعية مع شعوب هذه الأمة في التعليم ، والثقافة، والصداقة ، والتجارة، والثفون ، والمسارح ...!لخ.
وقد وافق ذلك كله جسدا منهكا، ضعفت مناعته، فزادته العلة الوافدة ضعفـا ،
وإنهاكا !!

وهذا هو في بملته الفارق المطير بين الغارتين ، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم



 الوهن ؟ . قال : حب الدنيا وكراهية الموت ، (rv) .

وهذا الوهن الخطير كان من أكبر الأسباب التي مكنت الكفــر الغـزاة من بلاد

 تفريغهم من مضمونه الصحيح..!

ذلك أن الغزاة الكفار لم يضيعوا وتتهم عبثا بعد تُكنهم من مراكز الحكم والتوجيه في بلاد المسلمين، بل شرعوا على الفور في تنفيذ خطتهم التي كانت ترمي إلى أمرين
(TV) رواه الإمام أمد عن ثوبان ، وهو عند أبي داود رمهم الله عن ثوبان أيضا في السنن ( كتاب الملاحم - الباب الخامس : تداعى الأمم على الإسلام ) ج ج ص
" أحدهן : إنشاء جيل بجانس لهم في ثقافتهم ليسهل عليهم الاتصال به ، والتفاهم

والثاني : ( وهو أخطر الأمرين جميعا ) أن تخلو الأجيال المقبلة من الدين ومـن الثقافة الإسلامية ، ومن الحمية الديبية ) (YA)

وكان لابد لبلوغ هذا المدف من إحداث انقلاب جذري في حياة المسلمين يصادم المنهاج الإسِلامي في بملته الأساسية ، وما كان لكذا الانقلاب أن يتم ، أو يبلغ مديلغ مداه إلا

في حراسة البيوش الكافرة وعلى يد أنمة الكفر المباشرة.!
ونستطيع إيجاز العناصر المشتركة وراء هذا الانتقلاب في ثلاث المان :
أوها : الانحلال الأخلاقي وثانيها: الغزو الفكري بشعبه المتعددة وثالثها: التربية الجديدة للطبقة البديلة.!!




 وسنتحدث عن كل منها بشى' من الإيجاز :

كان المجتمع الإسلامي - رغم كل ما يوج به من مخالفات لدينه - يتميز بطابع خاص في أخلاقه وعاداته الأساسية التي غرسها القرأن وأسسها الإسلام ، وجعلها من لب العبادة والتقوى .
(TA) راجع الكتيب الصغير اللي نشرته بلة الأزهر ملعقا لها بعنوان : n التربية الدينية التي يكتاج إلبها العالم الإسلامي " للدكتور إبراهيم اللبان .

وقد جهد الاحتلال الكافر بشتى الطرق ، حتى تُكن من تخطيم مظلة الأءراف

 مرتبة الاستقرار والاستحسان ، ثم إلى درجة الشرعية ! التي تحميها القوانين الوافدة ..

 الانحلال والفساد هي من ضرورات التحضر والمدنية في جوانبها الصحيحة !

وللأسف أخذت أمتنا المفاسد ، ولم تستطع أن تأخذ الصحيح ،بل ما كان أعداؤها ليسمحوا هلا بذلك ، فكانت النتيجة هي بحق ما قاله أحد الكتاب ساخرا :
" نحن جزء من الحضارة إلغربية في الفساد ، والخمور والتحلل الخلقي "!!

يقول الدكتور إبراهيم اللبان في تحليل يكاد يكون عاما :
" وقد ظهر هذا الانحلال في البداية في السلوك الفردي ، فانحرف الناس عن " النهج
 والـربا ونحو ذلك ، ثم دب دبيب التهاون في الدين ، فتناول العباليا العبادات والعقائد وغيرها

 والنزعة الإباحية الشغل الشاغل ؛ للسينا " وكثير من المجلات والصحف ، ابتغاء وفري وري الربح والدخل ، فانحرف الشباب ، وفسدت روابط الأسرة ثم الهم عم السيل وطم فانها والهارت الفضائل الاقتصادية والاجزاعية ...) (r9)
(Y9) رسالة „ التزبية الدينية ، السابق ذكرها .

وإذا أخذنا " مصر " على سبيل المثال ، حتى في السنوات الأولى للاحتلال ، فإننا




 كل قيد، لا يبالون دينا ولا دنيا ولا عرفا ولا مصلحة.ه (•م)

وتحت يختلف دعاوى المدنية ، والترفيه وأمثالما أدخل الكفار جيوشـا انخبـث من


 الغزو، وقد شجع ذلك المأة المسلمة نفسها على السفور والتعري ، والاختلاط الالـا الماجن ، ثم تقليد الكافرات في كل شئ بعد ذلك .!!

ولم يكن هذا تغيرا في القشرة السطحية للمجتمع الإسلامي ، وإنما كان زلزالا رهيبا






ومرتعا خصيبا .



## الثاني : الغزو الفكري في عهد الاحتلال


 المضارة المادية ، وإتقان أصحابها لـا خططوا له من ضرب المان الإسسلام في نفوس أبنائه ومبادرتهم إلى تشديد الكرة عليه ..

ولقد امتد هذا الغزو في كل اتجاه ، ودخل على المسلمين في أزياء خادعة وتحت دعاوى المدنية ، والتقدمية والتجديد ...إلخ وتد تركزت في شي شعب ثلاث ، وري ، كانت كلها شرا

 وصف به القرآن الكريم دخان جهنم بشعبه الثلاث ، ونوعية تظليله للمكذبين : أليا ( انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ، لا ظليل ولا يغني من اللهب، ) المرسلات .r المكا r

وسنعرض لشعب هذا الغزو الثلاث على الترتيب السابق :

وجد التعليم في المدارس الأجنبية فرصته الذهبية في ظل الاحتلال ، الذي أطلق



 الكتاب :
„ كان التعليم وسيلة قيمة إلى طبع معرفة تتعلق بالعقيدة المسيحية ، والعبـادة المسيحية في نفوس الطلاب ه .

والمئلف يفرق بين المدارس المسيحية، والمدارس التبشير ية بأن الأخيرة تحاول نقل

 والسلوك المسيحي .. وخصوصا ما دام طفلا ״ وهكذا ينشأ الطالب وتنثأ معه فلسفة مسيحية للحياة « (I) .

ويقول البشر جون موط, إن الأثر المسد في الإسلام يبدأ باكرا جدا ومن أجل الجل ذلك يجب ملل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم سن الرشد ، وقبل أن تأخذ طباتعهم أشكالها الإسلامية ه (الإنـال

وأخطر ما في المسألة أن هؤلاء الأطفال هم خاصة المسلمين وخلاصتهم من ناحية
 ناحية المستقبل الذي ينتظرهم في قيادة أمتهم - تبعا لذلك ـ نكريا وسياسيا واججاعيا...

أما المدارس الوطنية ، التي تضم عامة أبناء الأمة مُن يقدرون على التعليم ، فقد


 آثار وذيول سيئة تطبع بعض جوانب التعليم المصري ، ومقلديه في الوطن العربي .!

وكان من دأب الاحتلال الدائب أن يبدأ بتطويق التعليم الديني ، وحصاره والعمل على سحب جههوره منه ، إلى وجهة ما يس الا يسى بالتعليم المدني

ثم يكر على مناهج الدين والتار يخ الإسلامي بالذات في هذه المدارس ، فيعرضها
 أجبية عديدة .

عرضا منفرا مغرضا ، ويجعلها على هامش المنهج الدراسي ، مما يغرس في نفوس الأطفال
 ممايرسب في نفوسهم بالتالي الاستخفاف بالدين من حيث هو سلوك وعبادات ، وبالتاريخ الإسلامي من حيث هو سجل لأبجاد الأمة الإسلامية والعربية !!

والالطير أنه في نفس الوقت كان يقوم بإحياء النعرات الإقليمية الباهلية، وتسر يبها إلى مناهج الدراسة ، وعرضها من زواياها البراقة التي تغري باعتناهها والاعتزاز بها والاهتام بعرفتها ، كا حدث بالنسبة لتار يخ الفراعنة في مصر ، والأشور يين والبابليين ، والفينقيين في غيرها ...إلخ

وأخطر من هذا أن الاحتلال كان يقوم بنصب مثل عليا جديدة أمام أجيال المتعلمين، فيعرض هم تاريخ أوربا، وحياة أبطالها ، وعللاتها ، ومذاهبها الفلسفية ، والآجاعيا علا ونظر ياتها العلمية ... كل ذلك يعرض بطر يقر يقة لامعة جذابة ليتم استقطاب المسلمين عن دينهم بأحد الطريقين :
طر يق الاعتزاز با قبل الإسلام، وفي هذا فرقتهم وتباعدهم ! أو طريق الفناء في الحضارة الغازية ، وفي هذا حكوهم وردتهم !

وكلاها شر محض ، واستبدال للوجهة الإسلامية ، في صمت قاتل أو في جلبة براقة ، وبأسلحة خفية لا تفيق فيها الضحية إلا بعد فوات الأوان.!

ولقد كان من أبشع وسائل الاحتلال في هذا هو تغيير لغة الدراسة وجعل لغات المحتلين الغزاة مكان اللغات المحلية في التعليم وني المصول علئلى الشها جعلها مفتاح الوظائف ، وبذلك ضمنوا لأنفسهم ألا ير متعلم إلا من خلم خلال فلا فكرهم ، ولغتهم ، ونظرتهم للحياة، بل حاولوا في ضراوة أن يجعلوا لغتهم هي لغة التخاطب في الشعوب التي ابتليت بهم .

وقد فعلوا ذلك في الهند، وجنوب شر ق آسيا، والمغرب العربي ومصر ، وغيرها على
تفاوت في درجات نجاح الاحتالل في ذلك.!

ويذكر مؤرخ معاصر - على سبيل المثال - : " أن الأنجليز حين أعادوا في مصر تجربتهم التي نجححت في الهند، وهي نشر اللغة الإنجليزية حتى تكون لغة تخاطب ، ففرضوا التدريس بها ، لم يقف في وجههم إلا الا,سلام الذي يقدس اللغة العربية ، في حين أن الطريق كان مهها في الهند ، التي لم تكن ها لغة مقدسة .. ) (rr).

ولم تنب مصر - مع ذلك - من المحاولة إلا جزتيا ، ولعوامل خاصة كثيرة أهمها وجود الأزهر ، ولكن بلدا كالجزائر مدلا ، فرضت عليها الفرنسية في كل مجال ، حتى كان كبار كتابها وأدباتها يعجزون عن التعبير - بل التأليف - باللغة العربية ، ولم يكن أمام المتعلم فيها إلا إتقان لغة العدو الغازي ، ولو لا البهود الـلارقتـ التي تفوق التصا لجمعيات عللاء الجزائر ، ودعاة الإسلام لما بقي للغة العربية ، أو الإسلام نفسه هناك واك عين ولا أثر ، وخاصة في أوساط المثقفين ، والمفكر الجزاتري المسلم " مالك بن نبي " (rع) رمه الم الله أوضح مثال لذلك، إذ لم يستطع إجادة العربية إلا في أخريات حياته ، وبعد حرب التحرير العاصفة وكتبه الإسلامية - على عـقها ودقتها ـ مكتوبة كلها باللغة الفرنسية.!

أما المدارس الأهلية ، وخاصة المدارس العليا والكليات ونحوها فلها حديث يطول أحا وقد قام الاحتلال بتوجهها بطريق مباشر ، أو غير مباشر حتى أخرجت أخبـث الثهار لأمتها ، ومنها ـ على سبيل المثال - بعض المدارس أو الكليات التي أسسها السير : أهد ألم خان في الهند ، وكلية الآداب في مصر التي قام المستشرقون بدور رتيسي في تربية أجيالا
 „ امذكراتي في نصف ترن" ج
الوطنية ج ( ص (9 )
(


الأولى ، وكان منهم طه حسين وأضرابه من قادوا الحركة الفكرية في مصر وغيرها بعد
 ومناهج زائفة ، إلا من عصمهم الله ، وهداهم، ونجاهم من غوانل هذه التربية المبيثة !!

ونـي بكال التعليم أيضا كانت البعثات تتقاطر على الدول الأوربية من أبنـاء






 أو جهلوا ، ومن حيث أرادوا ، أو انساقوا مع التيار بلا فهم ولا وعي !!

ولعل من أسوأ الأمثلة لهذا النطط أن پ قاسم أمين ، بعد أن درس في مدرسة الحقوق

 „ اللوفر « كتب يقول
 والتصوير ، والموسيقى ، هذه الفنون ترمي بميعا على اختلان الْالِ موضوعيا
 والشعور (1) (TO).
 فههي ص \& ) ـ ـ ط : وزارة التربية والتعليم المصر ية 1972 مـ

ولم يكن هذا بداهة هو سبب تدهور الأمة المصر ية ، ولا كان هذا ما تحتاجه ولا في في




 تقتل أصحابها في الرخاء ، فكيف بها في أزمان البلاء والعنـاء ؟!

وهذا أيضا واحد منن كتب على أمتنا أن يتصدوا لتغيير حياتها الا ججا عية وأن يتولى
 تخطيط الاحتلال - إلى أشنع مصير ، وحرروها فعلا من كل كريم وشر يف من القيم

والمعايي !!

ونذكر هنا تحليلا بالغ اليطورة ، ويطابق تماما الواقع الأليم الني أحدثله التعليم
 محتل مها اختلفت توميته وجنسيته ...

كتب ( ك.ك. برع ) الأستاذ بجامعة „ ليدن " يقول : ؛ اض اضطر الأندونوس من






 أولثك المعلمين من جهة أخرى ينسفون بقوة ثقافتهم الغربية من نفوس الناس اعتقادهم

بالعادات القدية واحترامهم لها ، ومعنى هذا أنهر يوهنون أساس المجتبع القديم ، وأساس الاسلام أيضا ...

إن التعليم الأوربي يعمل على قلب وجهة نظر النّاس قلبا لا يقف عند حد ، وقية


 الثقافتين من فرق إحساسا قويا .

إن تغيير نزعة الشباب الأندونيسى المستنـير إزاء ثقافتـه القديــة بتأنـير التعليم

 ما سار في مصر ، يظهر الشباب عداءه للعقلية الغربية ، ولكنه لا يستطيع في الوقت

نفسه الاستغناء عن الثقافة الغربية .. وهو ينزع نزعة قومية شديدة ولكنه رغم ذلك منقطع من وجوه كثيرة ــ بسبب ثقافته الغربية ـ عن جههور الأمة التي ولد فيها .." (r) ويقول :
(للكثيرمن صغار الشباب المثقفين مسلك إزاءالاسلام، يختلف عن مســلك الميل السابق أتم الاختـلاف، فقدأصبحـوا بتأثــير التعليم العللانـي، لايعبـأون بالـدين في الجملة)(rv).
(ج7) كتاب : " وجهة الإسلام " ص . 19 ( تربمة أبي ريدة )


Y Y الشعبة الثقافية :

ونعني بها ما يتعلق بفكر العدو ، وفلسفة حياته ، وأناط بسلوكه ، وعاداته وتقاليده
 التعليم المدرسي ، ويزيد عليه امتدادا مع بجالات الحياة المتعددة .

وني هذا المجال العريض ، انطلق أئمـة الكفـر يغـزون المسلمـين غزوا مركزا، يستهدف هدفا محددا مرسوما هو: ردّة المسلمين عن دينهم ، إن لم يكن " بالتنصير "
 حلوها ومرها، ما يحب منها وما يكره، وما يمحد منها وما يعاب)(TA).

وني سبيل تحقيق هذا الهدف تعاونت الأطراف المتناقضة بميعـا ، من سياسيين واقتصاديين ، ومبشر ين ومستشرقِن ، ومثلين وراتصين ..إلخ

بل في سبيل هذا المدف كانـت تتلاقـى دول الاسـتعار المتنافسـة على المغانـم والأسلاب ، المتصارعة في كل الميادين ، إلا ميدان الكيد للإسلام، بل في سبيله كانت تتناسى العداوات التقليدية الرهيبة بين المذاهب المسيحية ، وكنائسها المختلفة ، لأنهر
 الكتاب والسنة ، وفي تاريخه المجيد ، وسيرة نبيه والسلف الصالح من بعده .

 هذه المقيقة كوعي عدوهم لها ، أو يجهلونها البتة !!
( هذه كلمات د/ طه حسين في كتابه " مستقبل الثقانة في مصر " وهي تمثل مأساة أجيال كاملة أعطت أوربا ولاءها نتيجة هذا الغزو الغكري العنيف


 أصحابه ، بعد أن استعصى عليهم داثيا احتواء الإسلام بمبادثه الفذة ، ودعوته القارعة للجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل !

ومن أخبث أساليب هذا الغزو الثقاني المبكرة، الالحاح على استبدال كلمة (الأجانب"
 عقيدة مقدسة تؤجه الضلائر ، وتلهب المشاعر!!

وقد استدرجوا قادة الأمم المسلمة إلى هذا المنزلق الـطير ، فكانت النتيجة المروعة


 وغيرها من دعاة الجهاد على النط الإسلامي !

ومن ثم لم يستطع الزعاء الوطنيون ، المفغغون من المضمـون الإسلامـي ، أن




لذلك كان أكثر ما يشغل بال أنمة الكفر ، هو قدرة الإسلام العارمة على الإلماب والتأجيج ، وني.ذلك يقول الاستاذ " ماسينيون " ه :


 استقلالا ، بل كان ظلم ذوي القربى أثد وأنكد عليه من كيد أعداثه الكاثحعين !!
"(... الحركات التي تواجهنا في الغالب كالبرق الحاطف ...، والحركات الفكرية في الإسلام تستعد في خفاء وصمـت ، وتندلـع فـجـأة دون أن يسبقهـا نذير .. وبعبـارة اصطلاحية أكثر دقة نستطيع تحليل ما يقع هكذا :

أول الأدوار هو دور " النداء الباطن "، ، الذي يهيب بالضمير الا جاعي و عيوقظه ، وإن ظل في حالة » قعود « أو » تقية " أو » كتّان" . وإذا نضج هذا النداء تبعه الدور الثاني مبانثرة وهو دور ٪ الدعوة « للتغير العام الذي يباهد جنوده ليستردوا بالسيف ما تعطل من حقوق الشريعة .

هذا هو المفهوم الذي يصدق على كل الحركات ، والذي يسمى عند مختلف الجل|عات
 الانسان نفسه ابتغاء مرضاة الله ) .

يجب أن نجعل هذه الحقائق نصب أعيننا إذا أردنا أن ندرك أي أساس واه ، تقوم عليه المنشآت الأوربية في بلاد الإسلام ، فبعد أعوام من السكينة ، ربا تندلع بغتة نار الدعوة إلى الجهاد أبعد ما تكون توقع لا..(•ع) الا

وهذا تحليل صادق يؤكد فهم أعدائنا لطبيعة الإسلام ، ويوضع وضعهم لهذا الأمر في بؤرة الاعتبار ، عند تصميم خطط الغزو الفكري ، ورسم طرق التعامل مع المسلمين على المدى البعيد ، وهذا ما يز يده المستشر ق الإنجليزي " جب " توضيحا إذ يقول :
." هناك ظكاهرة كثيرا ما بهملها الباحثون في حركات المجتمع الإسلامي ، مهلا كان نوعها ، وهي أنها تنضـ بسرعة مدهشة ، حتى إن وجودها ـ كا أشارالأستاذا(ماسنيون) الــ
 هي مسألة الزعامة ، فحينا يجد الاسلام " صلاح الدين " الجديد ، رجلا يجمع بين الحنكة


السياسية العظيمة ، وبين شعور برسالته الدينية يبلغ أعلاق نفسه ، فان ذلك ينعل من تلقاء نفسه «) (E).

 الدين " وبالتالب توت حركة بعث الإسلام وإحياء أمته ويطوبها الطرفان الغازي !!

وقد تعددت أساليب هذا الغزو الثقافي وتنوعت ومنها على سبيل الإيجاز والتمثيل :
أ ـ سيل الكتب والمطبوعات المتنوعة التي تُجد أوربا ، وتصف حضارتها


 العصر الماضر بتقدمه العلمي ، إلى آخر ما يزعون !!

وكان من أخطر الأدوات العصر ية التي اعتدوا عليها : ٪ الصحافة " باعتبارها

 الفاضحة والصور العار ية ، والقصص البذينة ، والمقالات والبحوث التي تتناول كثيرا من المقدسات الدينية بالنقد والتجريح في غير ما حرج!!

ولقد يكون هذا شيئا عاديا بالنسبة لمجتمعاتنا بعد أن تطعـت شوطــا طويلا في
 الذي قطع شوطا أبعد في الترد على كنيسته ، وما تثثله من تيم ومثل ، وسقط في لجة الانحلال البنسي ...!إن!!

[^3]لكن ما كان ينشر على بجتمعاتنا في ذلك الوقت ـ حين كانت تتسم بالحفاظ على بقايا دينها ـ كان له وتع الزلازل والبراكين في تصديع عقدة التاسك الديني ، وفي تشجيع الانحراف والفساد تحت مظلة الاحتلال وفي ماية توانينه المستجلبة من بيئته الفاسدة !!

وكان من أكثر الأشيلء تلبيسا على الآمة ، وتغر يرا بها ، أن الصحف الوطنية نفسها التي كانت تحارب الاحتلال ، وتصاوله في ميدان السياسة ، ترضى - في نفس الوقت التا بدور التابع الضائع ني ميدان الفكر والثقافة ، بل وربا تصدى بعضها لـرب الإسلام كحرب العدو أو أشد ، فضلا علا كانت تقوم به من تشجيع النعرات القومية ، والإقليمية وتسر يب ألوان الحياة الغربية إلى جهورها ، لأن القائمين عليها في أغلب الأحيلن كانوا تلاميذ أوفياء للحضارة الأوربية " بخخيرها وشرها ..." ،بل ربا كان كثير منهم في داخلهم عبّادا خاشعين في محار يبها الخسيسة !!

ليس من شك في أن الصحافة وأمثالها أسلحة عظيمة في نهضات الأمم وتطورها في العصر الحاضر ، ولكنها في ظل الاحتلال ، وعلى يد تلاميذه تحولت إلى أسلحة فاسدة ، مرتدة إلى صدور أمتها اججا عيا ، وفكريا ، ودينيا !!

ولندع الحديث لراصد أوربي خبير، يشهد على قومه ، لتتضح لنا أبعاد المعركة ، وأنها عداوة شاملة للإسلام ، يقول الأستاذ » جب " المستشر ق الإنجليزي ، حين يستعرض
 تصبح فيهم شيئا ذاتيا، لا بمرد تقليد للغرب يقول:
" وللوصول إلى هذا التطور الأبعد ... الذي تصبح الأشكال الخارجية بدونه بعرد مظاهر سطحية، يجب ألا ينحصر الأمر في الاعتاد على التعليم في المدارس ، بل يجب أن يكون الاهتام الأكبر منصرفا إلى خلق رأي عام ، والسبيل إلى ذلك هو الاعتّاد على الصحافة «! ثم يستطرد مقررا:
(إن الصحافة هي أقوى الأدوات الأوربية، وأعظهها نفوذا في العالم الإسلامي " كذلك يبدي " جب " ملاحظة عن النتائج الرهيبة لمذا الغزو فيقول :

״ إن النشاط التعليبي والثقافي - عن طريق المدارس العصر ية والصحافة ـ قد تر تر

 الإبلامي على حضارته من آثار .

إن الإسلام كعقيدة لم يفقد إلا قليلا من توته وسلطانه ، ولكن الإسلام كتــوة


 سيطرته على حياة المسلمين الاجزاعية ، وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئا فثيينا حتـى انحصرت في طقوس حمدودة (\&ヶ).
(£r) هذه نقول من تربمة الدكتور يحد حسين لبعض نقرات كتاب " وجهة الاسلام " ، تراجع في


## ب ـ الشبهات الدينية والطعن في الإسلام !!

وهذه الشبهات والمطاعن نوعان :



 اليومي في التعليم ، والطب وملاجئ الأيتام ونحو ذلك (\&T)

وفي مقال كتبه » المردوغلاس " بعنوان \# كيف نضم إلينا أطفال المسلمين في الجزائر يعلق على هذه الوسائل فيقول :
(إن هذه السبل لا تجعل الأطفال نصارى ، ولكنها لا تبقيهم مسلمين كابائهم م ومثل هذه الجهود يذذلا المبشرون في شال إفريقية ومصر " (EE) لا

النوع الثاني : الدراسات الاستشراقية !!

وهي دراسات في كثير من نواحيها تتميز بالصبر والجلـد ، ومحاولــة الاستيعـاب


 الأوربية ، بغرض تطويق الإسلام ، وضر به على وعي وبصر به ، واقتلاع جوهر المي النابض الذي يشكل أكبر الأخطار بالنسبة لمم .
( (そr) راجع في ذلك تفصيلا " الغارة على العالم الإسلامي " ص اه وما بعدها .


ومن ثم حفلت هذه الدراسات بضر وب التشكيك ، والنقد الجائر ، وانطلقت منها الشبهات المدروسة واحدة تلو الأخرى ، طعنا في كل نواحي الإسلام بلدها بالقرآن العظا
 صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وطمس لكل معلى ولم الم المجد والحير في التاريخ الإساملامي

 الدراسات المنظم، التي تصطنع منهجا في البحث يجذب القارئ المسلم، الذي لم الم ينل
 الدراسات الخبيثة ، وتظاولت في تشكيل فكر المثقفين المسلمين حتى فيا يتعلق بفهم الإسلام نفسه

ومتى كان ذلك؟! في وقت كانت هذه الأجيال مهزومة سياسيا ونفسيا، وموصومة بالتخلف ماديا وحضاريا، ومفرغة من أصالتها روحيا وعلميا، ومحرومة من أي تربية
 الحضارة المادية الغالبة، وهي في جملتها ذات طابع الحادي مناقض للإسلام..!!

وتحت ستار هذه الدراسات الاستشراقية المبيثة ، وما ادعته من منهجية علمية
 بينها، أرضعوهم طرائقهم وأفكارهم، ودفعوا بهم إلى قلب أمتهم ليكونوا أقدر على غلى غزو حصونها من داخلها، والاتيان عليها من قواعدها !

ولقد يفسر لنا هذا تشجيع الاحتلال لإقامة كليات الآداب وأشباهها ابتداء ، وفي بلد
 والمفتونين بفكره ووجهة نظر الغرب ، ليناقشوا أخطر تضايا الإسلام تحت ستار العلم ، وحرية الفكر، وجدّة المناهج !!

ومن الموكد ـ علميا وتاريخيا ـ أن ما طلع به د/ طه حسين على أمته من طعن في



 الإنجليزي (2) .
(£0) راجع في هذا كتاب " نقض كتاب في الشعر الجاهلي " للشيخ محمد المضر حسين رهمه الله !



## خطة المستشرقين في المجوم على الإسلام وآثارها المدمرة!

ولقد دأب هؤلاء على خطة مدروسة ، يلحَون بها على فكر الطلاتع المثقفة من أبناء المسلمين ، خاصة المفكر ين والأدباء ، وأصحاب الدراسات القانونية في نطها الأوربي وأمثالم!

وكانت هذه المطة متعددة الوجره والأبعاد ، تعتمد على إلقاء الشكك والميرة في نفس المثقف المسلم أولا، وتستمر - ثانيا ـ على نتد جوانب معان معينة من الإسانلام في إلحاح مريب

 ومقاصدها تماما !

ومن أمثلة ذلك ، إلحاحهم على نقد مبدأ تعدد الزوجات عامة ، وزوجات النبي صلى

 وكـذلك إلحاحهم على اتهام الإسلام بالجمود والرجعية ، وأنه هو العائق لانطلاقلاق المسلمين
 عنها ، حتى يتقدموا ماديا وحضاريا كا فعلت أوربا الما با





 الدفاع عنه عصبية ومية لا عن اقتناع بتفرده في السمو والعظلمة .!

وكان من أخبث أثار هذا الهجوم الفكري هو قيام مدرسة فكرية جديدة بين المسلمين
 أفكار ونتائج ونظريات في ميادين الحياة ، وكان عاد هنا ها العا العمل هو تفسير الإسِلام
 على الأقل تباعدها .

وقد ألبأ الهجوم الفكري هذه المدارس إلى مواقف دفاعية غر يبة عن الإسلام ، ، إذ

 والطلاق ، والحدود ، والربا، والتاثيلل، حتى الجهاد فيل سبيل واليل الله لم يسلم من التحو ير، والإغراب، وغير ذلك كثير!!

وهذه الأمور كلها بلغ فيها الإسلام الغاية العليا في الإحكام والسمو، ولكنها عادت

 فضائل صالحة لزمانها ، واحتاج التطور البشري إلى تعديلها ...إلخ!!

ومن هنا رأينا منهم من يفرق بين ״ ر ربا الانتاج "، و״ ربا الاستهلاك " ، ومنهم من
 وهو العدل المنفي في قوله تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) -




ومن هنا أيضا رأينا أعجب شيىئ في تاريخ المسلمين ، واحدا من ينتسب للإسلام ويتسمى باسم » العلماء "و يتخرج من أعظم معاهد الإسلام العلمية ، يقوم على رؤوس الأشهاد بكتاب يجرد فيه الإسلام من جوانب الحكم والتنفيذ ، ويرده إلى مفهوم أوربي




أما الحدود الإسلامية فلم يكتف أعداء الإسلام بتعطيلها ، بل ظلوا ينعون عليها قسوتها وهمجيتها الوحشية ، حتى ألقوا في روع المسلمين تخلفها عن الحياة العصر ية ،

 يأتي في موضعه الحكيم ، ليحقق أعظم النتائج ، وأبرها بالأفراد ، والمجتمعات ، وبعد أن سبق ببرنامج كامل في العقيدة ، والأخلاق ، والعبادات ، والمعاملات .

ولكي يجاري بعض المسلمين هذا الفكر الغـازي ، أخـذوا يأتــون بالمضحـكات المبكيات في تفسير النصوص الشرعية ، خاصة المتعلقة بالحدود ، ويحرفون فيها الأحكام تحر يفا ، و يلتمسون لذلك أوهى الأدلة ، وأسقط البراهين ، حتى ليصدق على هذا النوع من الفكر ، ما وصفـه به بعض الكاتبـين من أنـه : " الفـكر الإسلامـي المغـرّب
(£7) رجع في هذا » الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر " جY ص V\& حيث يذكر أمئلة تفصيلية
 لا الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعلار " حيث يذكر تأثره بالفكر الغربي ( فصل دين لا دلا دولة ) .
هذا عنوان للباب الثالث من كتاب : ( الإسلام وأصول الحكم "ص ع7 ومابعدها (EV)
 النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة ) .

Westernized

 الفكر الوافد على لسان العدو من مبشر ين ، ومستشرقين .؛

ومن أمثلة هذا اللغو المثير، ماقالد بعضهم: : امن أن النص القرآنى لم ترد فيه عبارة

 أنه جواد ... ويرى البعض أن عقوبة تطع اليد إنا يقصد بها أن تكا تكون أتصى التا العـي
 القصوى ، في بعض الـالات ، إلى عقوبات أخرى رادعة ... (•).

وني النهاية كان من أخطر وأخبث نتائج هذا الغزو أن انحلت روح المقاومة والجهاد ،
 المسلمين ، والذي كان يرهب أعداء الله دائظا !!

وقد سارت حركة الاستثراق في عديد من الاتجاهات ، لـلم عقدة الجهاد ، وتهوينها

 وادعاء تناقضه بين المنــداة بالجهـاد ، وتقـريره للمبـدأ العـام ( لاإكراه في الـدين ) البقرة/707...إلخ
 تعديل العبارة لأن هذا ليس فكرا إسلاميا ، وإنغا هو فكر بعض المنتسبـين للإســلام !!

 كلام كثير حول هذا المراء !!

ومن وسائلهم في ذلك ما يقروه الأستاذ المودودي :
 إذا أرادوا تر:متها بلغاتهم، وقد فسر وها تفسيرا منكرا، وتفننوا فيه، وألبسوها ثوبا فضفانـا من المعاني اللمقة، حتى أصبحت كلمة „الجهاده عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلّق ، والمهجية وسفك الدماء، وقد كان من سحر بيانهم، وتشويههم لوجوه الحقائق الناصعة، أنه كلل قرع سمع الناس صوت هذه الكلمة „الجهاده تمثلت أمام أعينهم، مواكب من الهمب المحتشدة مصلتة سيوفها، متقدة صدورها بنار التعصب، والغضب، متطاير من عيونها شر ر الفتك والنهب، عالية أصواتها بهتاف „الله أكبر" .. ما أن رأت كافرا حتى أمسكت
 وكان رد الفعل لفذا في أوساط كثير من مثقفي المسلمين ـ خاصة الذين درسوا في
 أعداء الإسلام في القول بها ، والدعوة إلى فهم جـديد للاسلام ، يجعله دينا مقبولا في نظر العالم المتحضر ، مع أنهم لا يرضون عنا حتى نتبع ملتهم !!

ومن اثُار ذلك دعوة السير أحد خان في الهند لتحر يف معنى الجهاد وتفسيره لآيات القتال تفسيرا غاية في الالتواء ، يبطلها من حيث المعنى أو الزمان ، ومنه أيضا دعا دعاوى المذهب الهأدياني ، الذي يجيزّ نسـخ الأحكام وينادي بتطويرالإسلام ليصلح - في زعمهم ـ ـلـذا الزمان !

ومن هذا الباب أيضا تلك الآراء التي تفسر الجهاد تفسيرا دفاعيا عحضا ، وتجرد الإسلام من أصله الأصيل في الدعوة إلى دين الحق ، دعوة تحرسها قوة قادرة على ردع أعداء الله ، وعلى شق الطريق أمام الدعاة ليبلغوا كلمة الله ، وقادرة كذلك على تأمين الشعوب والأمم من عسف طواغيتها لتقبل الإسلام ، أو على الأقل تسالمه حتى يضضي إلى (01) رسالة „ الجهاد في سبيل الله ، للأستاذ أبي الأعلى المودودي ص وما بعدها بتصرف يسير .

غايته ، وهذه إحدى غايات القتال كها حددها القرأن الكريم : ( وقاتلوهم حتى لا تكون


ونلفت النظر - في ختّام هذه العجالة ـ إلى الدراسة القيمة التي لـصت الدراسات
 الإسلام ، وتقييهها للإسلام كدين . والتي استهدفت غرس عديد من المعاني في نفوس

المسلمين منها :
" الجماعة الإسلامية ـ كي تتطور ـ يجب أن تسير وفق المثل الغربية ، وتتفاعل معها في بيئتها الشرقية ... إذ اتجاهات الغربيين في الفكر والحياة قامت على بجموعة من
 بخرافة ، أو عقيدة خاصة ، بل تستهدف خير الإنسانية وحدها .
 مسيحيين في موقفهم في الحياة ، وني فهـهم الإسلام كدين ، ولا يجـب أن يعتنقـوا المسيحية كدين ، بل يجب فقط أن يكون سلوكهم في الحياة سلوكا مسيحيا ، على نط موقف » الجم) عةالغربية " وأن يضعوا دينهم على نط وضع المسيحية في المجتمع الغربي ، أعني نطط ( العزلة ) عن الحياة العامة ، وطريق ذلك :

- أن يبعدوه عن الحكومة ، والدولة والسيادة العامة . -
والاعتداء
ولاية غير المسلم على المسلم ، وفي عدم زواج المسلمة بغير المسلم - - وأن ينحوا عنه كذلك مظاهر ٪ الحياة الحيوانية « المتمثلة في إباحة تعدد الزوجات (or). (Or) راجع هذه الدراسة بتامها في كتاب ». الفكر الإسلامي الحديث " للدكتور محمد البهي ص 19ヶ191 ـ الدر ـ وقد نقلنا عنه ببعض التصرف .

ظلت الشر يعة الإسلامية - بعناها القانوني - تحكم المجتمعات الإسلامية أكثر من ألف سنة وتلبي حاجات هذه المجتمعات ، وتساير قضايا الياتياتها المتجددة ابتداء من بُتتيع
 بلغت حد التفوق العالمي ، والسيادة الواسعة في دمشق ، وبغداد ومصر والأندلس ...إلخ.

 الحياة ، ،تحت يختلف الدعاوى ، كرميها بالجمود ، والتعصب ، والتخلف عن مسايرة المانيا
 أنفسهم ، حتى انتهت إلى ما قلناه سابقا من بداية انهيار عهد الحكم بالشر يعة العظيمة قبيل الاحتلال !!

وني عهد الكفار المحتلين ، تم تنفيذ خخطاتهم الحاقدة ، فأسقطوا هذه الشر يعة عن عمد ، بالمديعة تارة ، وبالقوة تارة أخرى ، وبتأثير الكغار المباثر أو بأيدهِه الباغية ، ثم وضعوا مكانها شتاتا من شرائع الكفار وقوانينهم !

وقد بلغت المديعة غايتها حين أوهموا أغرار المسلمين بأن شر يعتهم قد ستطت في صراع المناهج ، وسباق الشرائع المتطورة !!

وينبغي أن نفرق هنا بين الشر يعة الإسلامية في أصولما ومبادئها وأحكامها كا جاء




راسخة، لاتدانيها اجتهادات العقول، ولا تقاربها تجارب أوربا القانونية، ولا شرانعها،

 القانون المديث وتاريخه .

ومن العجيب أنه في الوقت الذي كانت تسري فيه الغفلة إلى كثير من المسلمين تجاه شر يعتهم ، كان سمو الشر يعة الإسلامية ، وتفوتها المعجز يدفعان بعض الألون الوريبين أنفسهم لإنصاف هذه الشر يعة ، والإشادة بها .




 كثير من التفاصيل الشراثع الأوربية ، .


 ولكن الأخطر هو ما حدث بعد ذلك .

هدم الشر يعة في ظل الاحتلال الكافر
يشهد التاريخ أن الكفار الغزاة ، قد وتفوا لهذه الشر يعة بالمرصاد ، وأعلنوها حربا



 خاصة لعلماء الشر يعة نفسها من طلاب مدارس القضاء الشرعي ، كا سنبين إن شاء الله (or).

ولنأخذ أمثلة محددة لـا فعله الاحتلال الكافر بهذه الشر يعة :
الأول في افند:

يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي : » إن أول قطر بدأ فيه إلغاء الشر يعة الإسلامية



 النكاح والطلاق وغيرها ، على اعتباره قانون المسلمين لأحوالم الشخصية.

ثم على منوال الـكومة الإنجليزية في المند نسجت الأقطار التي كانت حكومات


فشيئا حسب قالب القانون البلاري في الهند البريطانية .
 .


فقد ذكرنا سابقا كيف انتهت الأحوال بحاكم مصر » إسطاعيل " إلى استجلاب
 بين المسلمين ورعايا المكومة المصر ية إذا لم يكن طرف الـياكومة أجنبيا .

ولكن بعد سبع سنوات فقط من استجلاب القانون الفرنسي احتل الانجليز مصر




 معاملاتهم !!

وبهذا الكيد السافر وقعت الأمة في انفصالية خطيرة ومدمرة بين ما سمي ״ بالقضاء
 المصادر والوجهة ، وكان من أخبث أساليب التهوين تسمية هذه المحاكم ٪ بالأهلية ه !!






 الحقوق " التي أقيت في عهد إساعيل على النمط الفرنسي ، مادة ، ولغة ، ونظاما !!






 ويعينة أغرار المثقفين من أمتنا ، حتى تم الانياني الانبدال ، واستقر ، وأصبح برور الأيام



شر يعة الإسلام العظيمة !!
ولقد يبدو غر يبا أن تسـح انجلتـرا بقيام التشريع والقضـاء في مير مر على أسس
 كانت تشتبك معها في صراع شامل .

 الذي بمع الكنيسة والدولة على ما بينها من صراع كال بينا ذلك سابابقا !!









وتد تدمنا كيف بدأت دولة الملانة نفسهـا في إضاعـة الشريعـة الإبــلامية



ونضيف هنا بيان الدور المطير ، الذي قام بد الكغار المحتلون لتدمير كل ما يتعلق











 الشرقية التي عانينا منها كثيرا ...



 يسبب لم في المستقبل ما يقض مضاجههم !!
" شر وط كرزون الأربعة ")

وعندئذ أملى الإنجليز شروطهم المعرونة بشر وط » كرزون " الأربعة وهي:
ا ـ أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام .
Y Y ا أن تلغي الملافة .


الشر يعة الإسالمية ، والقائم على قواعدها .

وأضاف " كال بك أوخري " إلى ذلك توله : إن تركيا اختارت دستور سويسرا

 ومنع تعليم الدين والقرآن في المدارس ، وغير ذلك مما تحدده الشر وط المذكورة (07).

وإننا على ثقة ويقين بأن الكفار المحتلين ما كانوا ليبلغوا ما بلغوه ، لولا أن بـاغية



 نأنخذ كل ما عند الغربيين ، حتى الالتهابات التي في رئيهم ، والنجاسات التي أمعائهم " !!

 19VE ( ) رمه الله تعالى !

وقد نقل مثل هذا القول عن " عصمت إينونو " المفاوض التركي ، الذي تمت على
 (مصطفى كال!) وأفكاره ، واتجاهاته ، كان نفذها على مسرح الحياة التركية ، حين تم له

وعن هذه الطرق الثلاثة ( الهند ، مصر ، تركيا ) وما شابهها تغلغل تشريع الكفار



 القوانين ، وأصولما الأجنبية ، المضادة لشر يعة الله عز وجل ! الـ

وعلى سبيل المثال : ظل السودان يحكم بالشر يعة الا,بسلامية ، منذ الفتح وحتى

 I السنة 1494 ، وقد أخذ أساسا من قانون العقوبات الذي وضعه الإنجليز للهند سنة
pla7.

## ويعلق أحد أساثذة القانون الجنائي على هذا فيقول :

" كانت ظروف المند مشابهة لظروف السودان ، ليس فقط من حيث الاحتـلال
 مطبقة في الهند في المسائل الجنائية ، حتى حل محلها القانون الإنجليزي ، في المدن الكبرى،

 للآثار المروعة التي حققها الغزو الفكري في الأجيال التي تم طلى يديها الانقلاب التركي
والردة عن الإِسلام !!

إلـى أن صدر قانون العقوبات الهندي ، وقد استقيت أحكام هذا القانون من قانون

 المليج الفارسي ، وغيرها ه (OA) .

وفي العراق : استبدل الانجليز فور الاحتلال بقانون الجزاء العثلاني قانونا جديدا




 واشتهر باسم مشروع " ب بردونيوت "
 1912 ، واقتبست نصوص هذه المجلة من قوانين فرنسا ، وتركيا ومصر ، وإيطاليا .

أما لبنان : فاستهد قانونه من القانونين : الايطالي والسويسري ثم من القانـون اللبناني استمدت سور يا والأردن (•7).
 احتلال انجليزي ، أو فرنسي ، أو هولندي ... أو أي اسم آخر إلا في الوسائل والأشكال ،

 والسوداني ) ص



ومقتضيات الأحوال ، كاللجوء إلى الحيلة ، والتغيير المادى' ، أو استخدام القوة في فرض شرانعه إذا تامت في وجه مقاومة جادة .

 الإسلامي ، حتى في مسائل الأحوال الشخصية ، وعن التثقيف الإسلامي ، والمدارس القرأنية !!

وتد تحدث ( سوردون " Sordon واضع هذا الثشريع نقال : إ إن الأسلحة


 فللذا لا تضمحل أمام شرعنا نحن الفرنسيين (17 ).

الأزهر ( المجلد Yq ـ المحرم Irvy هـ)

أهداف هذا الانقلاب التشر يعي وآثاره

إن الغاية الأساسية لدى كهنة الإلحاد العالمي ، هي غاية قدية ورثوها عن آباء



 الحسنيين ، وتوجج في الضمير كل بواعث البهاد والاستشهاد .

وكان هذا التغير التشر يعي واحدا من الوسائل المطيرة التي استخدموها لتحقيق مأربهم الدنيئة ، وقد حققوا به أمورا على غاية النكر والبشاعة منها : 1 ـ تغيير المبحتمع تحت مظلة القانون الوافد :

ذلك لأنه من المقر أن القانون - من حيث هو ـ يستهدف أحدأمرين :
إما المفاظـ ـ بقوة السلطة ـ على وضع تائم يراد له البقاء والاستمرار . وإما العل لتحقيق وضع غير موجود ، يراد لد التـكن والانتشار .

وتد أقام الإسلام بمتمعاته على أسس أخلاقية سامية ، وتولت الشر يعة الإسلامية ـ الما





وغاية ما وجد من ذلك أن يكون منكرا يتخفى ، ويلوذ بالجدر ، لأن الشر يعة -

باعتبارها قانون الأمة الساثد ـ تحرمه ، وتعاقب عليه ، والعرف العام الذي رسختـه
الشر يعة في المجتمع يستنكره ، ولا يسكت عليه .

فلل هبت على المسلمين أعاصير الاحتلال ، هلت معها كل الموبقـات الأوربية فأخذت تندلع وتشيع ، ثم جاء القانون الوافد حاميا هال، بل لا نغالي إذا قلنا أنه ألنشا كأها ، الما وشجع عليها ، ويتضح ذلك في الأمرين التاليين :

الأول : دور القانون الوضعي في الانحلال الملقي:




 الإسلامية في ضبط حياة الأمم الإسلامية ، والسيطرة عليها ، وتوجيهها ثم ما طرأ على التربية الدينية من تغيير عميق ...







 ونحـوه ...

وما كاد القانون الوضعي يحل في البلاد الإبسامية محل الشر يعة ، ويعطل المدود ، والتعزير حتى سنحت الفرصة لشذاذ الآفاق ، وطلاب الر الربح الحرام من الغراد الغربيـين فأقبلوا
 فكــان هذا بداية انقلاب أخلاقي واسع المدى، يقوم على أساس الانطلاق من قن قيود
 الاستعانة بالقانون الوضعي على إطلاق سراح الشهوات ، من قيود الشر يعة (rר).

الثاني : دور القانون الوضعي في التخريب الاقتصادي :

فمن المعلوم أن الشر يعة الإسلامية تحرم تحريا قاطعا جهيع الفواثد الربوية في ساثر
 والاستهلاكي ...إلخ

ولذلك ظلت المجتمعات الإسلامية بنجوة من لعنة الربا طوال تاريخها بسبب تعاليم




ولقد كان أول من نقب في بناء الشر يعة الإسلامية ، وأول ثغرة تسللت منها توانين
 نزواته ، وقد شرحنا طرفا من ذلك فيا مضى .

فلل دخل الاحتلال كان أول ما استهدفه هو اسباغ ثوبب » الشرعية القانونية «ه على هذا اللون من المعاملات المحرمة دينا ، والمستنكرة غايةالاستنكار عرفا ولذلك عمان

(7Y) رسالة » التربية الدينية « السابق ذكرها




" وهذا ما دعا الإنجليز في كل مفاوضاتهم إلى التسكك بستشار لوزارة العــــلـ


 والمالية ، هي المحافظة على مصالح الأجانب (rانج).

## Y ـ هدم الاسلام في جانبه القانوني العملي :

وذلك عن طريق ربط مصالح الناس الميوية بقانـون آخـر يستقطـب جهودهــمـ
 بالندريج ، على حين تنتقل المياة ، والحركة، والاهتام ، والنشاط إلى شراثع الكـــــار ، ويتركز حوها ! !
وتد أخذ هذا الاتجاه طريقين نكدين حققا الغايات المستهدفة إلى أبعد المدود :
الطريق الأول: عام، يربط مههور المتقاضين المسلمين أنفسهم، بشراتع الكفار، لأنها أصبحت توانين الدولة، صاحبة القوة، والتنغيذ والتي لا سبيل إلى تضاء مصالحهم إلا


 والعملية، التى أدخلت على المسلمين، وزينـت لمــ في ثياب: الاصــلاح والتقــمية،


والمدنية .. إلخ . والمتنشرق الانجليزي »جبه يسجل هذه الظاهرة، وهو يعدد تسرب مظاهر التأثير الغربي على المسلم العادي رغم أنفه فيقول
" وهو يجد الرجوع إلى المحاكم الشرعية لا يغنيه شيئا في كثير من مصاعب حياته
 سلطانه منه ، ولكن لا شك أن هذا القانون ها لا يستمد سلطانه من القرآن ، ولا من السنة الصحيحة (1) .





 واعتزاز المغلوب بالتتلدذ على أعلام القانون والتشريع في دول المضارة الغالبة !!

ولقد أدى هذا كله إلى تخريب مزّوج النتائج في الشخصية الإسلامية ، حيث اتجه




 ولا يكادون يعلمون شيئا عن المجموعات الفقهية الإسلامية „ كمدونة " مالك، ،والأمر" اللشافعي ونحوها
(7と) كتاب : ( وجهة الإسلام " ص MA ( الماتة )

فاذا لا حظنًا أن هؤلاء كانوا تادة لأْهم في ميدان القضاء والتشريع ، وأن كثيرا منهم
 والتوجيه ، والتنفيذ ، إذا لاحظنا هذا علمال المال الما كيف أدى هذا الغزو التشر يعي في في جانبي القانوني ، والفكري ، إلى أفدح النتائج ، وأبشع صور التخريب في كيان الأمة المسلمة ، وشر يعتها!!

## التعليم الحقوقي :

ومن المناسب أن نذكر هنا شيئا عن آثار التعليم المقوقي بذاته ، وقد كان من أهم




للغاية ، كانه لا يستمد أصوله ، ومقوماته كلها من وراء البحار، وشرائع الكفار !!

ولعل من أقدم المؤسسات ألحقوقية في بلاد الملمين مدرسة „ا(الحقوق المصر ية، التي

 جامعات فرنسا ومعاهدها ويتتلمذون على أعلام القانون والتشر يع فيها ونابا!

> أعلام القانون والتشر يع فيها !!
 ، بتشر يعها الفرنسي ، وكذلك كانت هذه المدرسة أكبر الوسائل الفكر المية والعملية (IAVo)

 دوائر القضاء والتشر يع حتى يصبح هذا الانقلاب المطير ذا شكل وطني في ظلاهره ،

ويقوم على جهود ذاتية من داخل البلاد تكفل له الاستقرار ، والاستمرار حتى بعد رحيل
الكفار !

وقد تطورت هذه المدرسة وأمثالا في بلاد المسلمين حتى أصبحت ٪ ( كليات « جامعية ،



 والمصادر الأجنبية عامة ، والفرنسية منها بوجه خاص ! !

وفي ظل الاحتلال ـ وتحت حراسته ـ غدت هذه الكليات تقذف المجتمع الإسلامي
 كالقضاء ، والنيابة ، والمحاماة ، ولجان التشر يع ..إلخ .

وأصبحوا بذلك » طبقة " جديدة ، متميزة في قلب الأمة المسلمة ، تقوم حياتهـا

 "امن جلدتنا ، ويتكلون بألسنتنا ، كا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن ( الذي رواه البخاري ) .

ولكن الحقيقة تبقى وراء ذلك كله ، ناطقة بالأصل الذين ينتسبون إليه والمورد


 الحقوق يخصص عشر ين محاضرة في الأسبوع للقوانين الأوربية ، وماضرتــين فقــي للشر يعة الإسلامية !

أترى لو أنشئت هذه الكليات في فرنسا ، وانجلترا أكانت تفعل أكثر من ذلك ؟! وهذه
الكليات هي سر تخلفنا في التشريع " (70)
وليس هذا التخلف الحالي ناتجا عن قصور في الشر يعة الإسلامية ، وإنا نثأ بسبب

 من التآمر ، والحقد ، والإهال ! !!





تضاء ، وتشر يعا وما بينها !!
 لأنها أصبحت شر يعة الدولة ، التي تقوم ـ بقوتها - على تنفيذها وتنفق أموال المال المسالميا

 المسلمين وكأنها فكر ذاتي!

على أن الأمر لم يقف عند هذا المد ، بل حاول الاحتلال محاولة فكرية أخرى تريم
 الهايلة بين النمط التشر يعي الإسلامي ، وبين القوانين الوضعية على ما بينها من خلا في الأصل ، والهدف ، والأسلوب .
(70) راجع مقال » الجنة تحت ظلال السيوف " ، المنشور في بجلة " أخر ساعة " المصر ية بتاريخ


وكانت المطة تعتمد على تربية جيل جديد من رجال الشر يعة الإسلامية ، على مناهج خاصة ، تنتهي به إلى هذا القارب الفكري والعلي بين الأضداد ..!!

وعلى سبيل المثال للذا الكيد الني لا ينام ، جاء في تقرير اللورد كرومر ، ، عميد
 الشيخ عحد عبده مع أَخرين بتكليف من كرومر ، جاء فيد قوله:
"كنت أتصل بين المين والحين بالبارون „كالي" حاكم البوسنة(7)ا، لتبادل الرأى فـ







 الـالصهها (TV).

ولقد كان هذا العامل مقدمة لما يراود المحتلين من أماني في تطوير الأزهر كله ،


 ، ونقل ولانهم التام!!
(77) البوسنة : إقليم إسلامي يقع في البلقان ( شر ق أوربا ) وهو الآن جزء من " يوغسلافيا " يعاني أهله العذاب من التسلط الإلمادي



وقد عجز الاحتلال الانجليزي عن تنفيذ كثير من مأربه في الأزهر خوفا من المياج
 الوطنية ، والإصلاح تارة ، وبسلاح البطش ، والاستبداد والإرهاب تارة أخرى !!

ونستطيع أن نذكر مثالين وصلت الفاجعة فيها إلى ذروتها ، وكانا امتدادا لـا لا أسسه الاحتلال ، وبذر بذر ره المبيئة ، حتى أخرجت ثمارها النكدة في عهد » الاستقـلال المزعوم " ، !!

أ - إلغاء القضاء الشرعي جملة ، وإدماج معاكمه في ( دوائر " تابعة للمحاكم الأهلية ، التي قامت من أول يوم على القانون الوضعي (TA).


(بقانون تطوير الأزهر،) !

إن هذه التسمية التي فرضت على الجامع الإسلامي العتيد ، هي تسمية في غاية
 الشقة بينها ، وحل عقدة الرفض في الرؤوس والئ النفوس التي يخثى دائما أن تنبعث فيها قيادة جادة ، لـركة تحكيم الشر يعة ، وإعادتها إلى التفرد بالميمنة على شئـون الميان الحياة

 والتوجيه ، وضربه على بصر به .
 عنه ، وقبول وظائف السدانة له ـ كما هو حادث الآن في الأزهر - فهذا ما يأباه الإسلام
 الاستبدادي الني جنى على الإسلام ودعاته من الجنايات ما عجز عن مثلها العدو الكاثح !"

 تربيتها - طويلا ـ دوائر الاحتلال ، والتبشير والاستشرا نبينه في إيجاز بإذن الله في النقطة التالية :

الثالث »79) التربية الجديدة للطبقة البديلة :

إن أي خطة يراد ها النجاح ، ثم الاستمرار والاستقرار بعده ، لابد أن تسير في
 إخراجها إلى حيز التنفيذ بالدعوة والإقناع ...، ثم التركيز على البعض حتى ،

 الناس حوله .

وقد يقف هذارٍ النمط الجديده عند حدود التأثير الفكري فقط ، أو يِضي في طريقه ، ، حتى يتبلور في جهاز تنفيذي ، يقوم على تطبيق خطته ، وحراستها ، ومدها إلى آفاق وأبعاد جديدة لا تبلغ بالفكر المجرد !

وهذا عين ما سلكه الكفار لتحطيم الإسلام في نفوس أتباعه ، ونقلهم إلى طريق أخر،

 صيغة أخرى أخطر ، وأفحش ، حين تدخلها عليهم ، في ثياب " الذاتية ، الوطنية "،
 الماديين ، والمبشر ين ، والمستشرقين وأصحابهم من أعاهم التما التعصب ، أو الأططاع !! (79) ذكر العنصر ״ الأول " ص ع ז ، و „الثاني" ص רץ .

لذلك كان علاد هذه »التربية المديدة، كا يقول الدكتور إبراهيم اللبان:(إحلال مبدأي:(اللادينية والعقلانية، ححل الهداية الدينية في الفكر والقانون، والتربية وسواها..

فقد رأى القوم الحمية الدينية التي قابلتهم .هها المقاومة ، وعرفوا أنها صادرة عن الروح الدينية ، وأيقنوا ألا قرار لمم في البلاد التي استعهروها ، إلا إذا قبضوا على هذه الد الروح في الأجيال المقبلة من أهلها ، بل الواقع إن خطتهم كانت ترمـي إلى أمـرين أساسيين : أحدها : إنشاء جيل جمانس لم في ثقافتهم ، ليسهل عليهم التفاهم معه . والثاني : أن تخلو الأجيال المقبلة ، من الدين ، ومن الثقافة الإسلامية والحمية الدينية ، وكان لابد لبلوغ هذا الهدف من النظر في الوضع القائم في جو " التربية والتعليم " ، وتغيره تغييرا أساسيا ه(.). (.).

وقد ذكرنا سابقا مقدار تخوف الدارسين الأوربيين من : " العامل المجهول " الذي يبعل منشآتهم واهية الأساس في بلاد الإسالم ، والذي قد يقلب الـتيار رأسـا علـى عقب ...إلز (v).

ولذلك كان التركيز على بناء هذه » الطبقة البديلة " قضية حياة أو موت بالنسبة
للاحتلال

ومن المعلوم أن التربية ليست هي فقط ، العلـوم ، والمعـارف ، أو التشر يعـات والقوانين ... وإنا هي مزيـع مركب من عناصر شتى متداخلة ، ومتفاعلة ، وهي وسط تجري من خلالها عمليات التغيي ، و" محاضن " للعلاقات الإنسانية المختلفة ، حتى ، تفرخ بدف؛ الاهتام ، والتقارب ، والاتصال المستر ، وتؤر في النهاية تأثيرا بالغا في السلوك ، والوجدان ، والفكر ، من حيث يشعر الإنسان أو لا يشعر •
(V•) رسالة ٪ التربية الدينية ، السابق ذكرها . انظر ص (V) (V)

ومن ثم فلم يكن أحد هذه العوامل هو المؤثر المتفرد أو المطلق في الانقالاب الذي

 النهاية لهذه التربية ـ وطبتتها - قوة تدمير ية هائلة ، لم يقف أمامها شئ '!
 الحضاري ، ومنها ما جاء عددا ، وتصدا بتخطيط العدو ، وكيده اللئيم ، ويكن إجمال ما ما تم - عفوه وعمده - على النحو التالي :
1 ـ التقليد :







 „التجديد والتقدمية" . و ״ التهذيب والإصلاح " ، و " مسايرة العصر " ...إلخ

وبداهة لم تكن عوائد الكفار شرا كلها ، ولكن قانون الاججاع البشري وطبائع

 الذي طبقها على أهل زمانه ، وصح استنتاجه تاماما وفي ذلك يقول رمهد الله :
" إن المغلوب مولع أبدا بالاتداء بالغالب ، في شعاره ، وزيه ، ونحلته وساتر أحواله ،

وعوائده ... حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولا الغا الغلب عليها ، فيسري إليهم من هذا

 في رسم التاثيل في الجدران ، والمصانع ، والبيوت حتى لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة ، أنه من علامات ( الاستيلاء والأمر الل ...) (YY).

وما قاله رهه الله ، هو ما جرى هنا حذو النعل بالنعل ، ولنأخذ مثالا عن " مصر " بعد فترة من الاحتلال ، وهو ينطبق تاما على معظم بلاد المسلمين في ذلك الوقت ، يقول

الدكتور محهد حسين في تصو ير هذا :
" كان المترفون من الأغنياء ، يتهافتون على ما تخرج المصانع الأوربية من وسائل الترف ، حتى غدت توافه الكاليات ، من ألزم الضر ور يات ، وأصبع قصارى ما يبلغه أحدهم من التمدن ، أن يتقن تقليد الأوربيين في استعال ألـال أدوات المائدة الأوربية ، وأن يحسن حفظ أساليبهم في استعال الملابس ، والتمييز بين ما ينبغي أن يستعمل منها في يختل المناسبات ، وأن يحسن استقبال النساء والتودد إليهن ، والتلطف في معاملتهن وأن ألن
 الفارغين بغغامراته ، ويدير لسانه بألوان من الرطان المانات ، ثم يرسل أبناءه ، وبناته البا
 خالص ، يظن أنه هو المقياس الحق للمدنية ، وللقي " (Vr).


r _ الاختلاط :

وهو وسيلة للتربية أخص من التقليد ، وأكثر تركيزا وأثرا في نقل العادات واقتباس
الأخلاق والسلوك .

وقد كثر اختلاط المسلمين بالكفار الأجانب من كل لون ، لكثرة الوافدين إلى بلادهم في ركاب الاحتلال ، وقد تعددت أيضا شعب هذا الاختلاط : في الأعلال ، والوظا
 التزوج بأجنبيات ، أو الزمالة في أسفار الدراسة ، أو الرحلات والتنزه ..إلغ

وكان من أخطر وأخبث الأجواء التي تم فيها هذا الاختلاط التربوي هو الجو المدرسي بناهجه المبيثة ، وبيئته الخاصة ، المكيفة تكييفا يخططا مرسوما ، والتي كان الان يشرف عليها الرهبان ، والراهبات ، والمبشرون المحترفون ، ورؤساء الإرساليات التبشير الماية
 وألوان العادات والأخلاق الأوربية ؛

وكا تدمنا كان هؤلاء هم أبناء الأمراء ، والوزراء ، والأغنياء ، وأشباههم كمن تؤول
 تصدوا لقيادة التغيير الا جاعي ـ المصادم للإسلام ـ إلا وهو خريج هذه المدارس الأجنبية، أو متزوج بخريية منها!!

وقد كان هذا الاختلاط في كثير من الأحيلن مدعا بتخطيط ماكر ، ماهر ، ليووي دوره » التربوي « الـططير ، وليحقق التغيير المطلوب ، ويكغل له الاستمرار والاستقرار بواسطة هذه الطبقة البديدة ، المتدة في قلب أمتها .

وعلى سبيل المثال نجد اللورد » كرومر " عميد الاحتلال الانجليزي في مصر ؛







ولقد كان من أفحش النتاتــع المدمـرة ، بسبـب هذا الاختـلاط ، ظهـور عادات وأخلاتيات جميدة في المجتـع ، تحاد الدين ، وتضاده ، أو تتنافر مع ذوته وآدابه في أقل الأحول! !!

وكان ما أصاب المرأة المسلمة من ذلك بالذات هو المقتل الذي أسرع بالمجتمع نحو
هاو ية سحيقة ، ما لما من قرار !!
فلم تكن الدعوة إلى ما أسموه ״


 الرجال في كل بجال ، حتى بجالات الملاعة ، والمجون والاستهتار !!

لقد كانت المرأة في بلاد المسلمين ـ بلا شك ـ محتاجة إلى التعليم ، والثقافة، والدراسة ،

 المفسدون حاجة المرأة ، وغفلة الأمة ، وجهل تادتها ، أو فسوثهم عن أمر الله عز وجل ، ولا وليس أدل على ذلل من قول المبشرة ״ أنا بلمان ه : .Modern Egypt : "الاتجاهات الوطنية ج اص (Y\& ، نقلا عن كتاب " كرومر (V\&)

في صفوف كلية البنات بالقاهرة ، بنات أباؤهن باشوات ، وبكوات ، وليس ثمة
 المسيحي ، وليس ثمة طريق إلى حصن الاسلام أقصر من هذه المدرسة ، (YO) .



 المتعصب القس " زوير " في وصاياه للمبشر ين إذ يقول مركزا آماله على هذا المانب الاججاعي الخطير :
( تتشير المسلمين يجب أن يكون براسطة رسول من أنفسهم ، ومن بين صفوفهم ، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضاثها !

ينبغي للمبشر ين ألا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفـة ، إذ من



 » النوذج " ، أو المثال الذي ينبغي تقليده ، واحتذاءّه والتشوق إلى مضاهاته !!


(VV) الغارة على العالم الإسلامي ص .A .

ومع الآسف لم يستطع العالم الإسلامي - أو بعضه على الأتلـــ أن يضع لنفسه خطة رشيده ، تودي إلى أخذ علوم المضارة ، مع الاحتفاظبتهج الإسلام العظيم ، وطابعد في الحياة ، فتكون قوة إلى قوته ، وقد فعلت بعض الأمم الكافرة ما عجز عنه العالم الإسلامي ، كاليابان ، التي احتفظت بطابعها الذاتي ، في حين أخذت تزاحم الغرب في أعلى شعب العلوم ، والصناعات ، مع أنها لا تملك من وحي السلاء مثل ما نلك من منهاج مبين ، ولا كتاب منير !!

على أنه من الموكد أيضا أن خطة » التربية « التي وضعها أعداء الإسلام لم تكن تسمح بالمرورخالها لأخذ. النافع المفيد من الحضارة ، إلا بعد أن تحدث التغيير المطلوب في باطن الفرد وظاهره ، وتستقطبه ، أو تمتصه من طريق أمته المقيقي ، بحيث يصبح في
 وثقافيا ، وا جظاعيا، ، وإن بدا في الظاهر أن هذا الفرد من قوة التجديد في أمته ، وبلاده !!

حقا لقد تعلم آلاف من أبناء المسلمين العلوم ، والطب والندسة على يد أوربا وربا أفادوا أمتهم ماديا ، ولكنهم في الحقيقة كانوا نواة التدمير لطابع أمتهم الإسلامي الا وكانوا المسثولين عن تحويل مسارها ، وسقوطها في براثن الغزو الفكري ، سقوطا لا مثيل له بين الأمم بلأن حصونها غزيت من داخلها ، ناهيك عمن تعلموا الفلسفة ، والآداب ، والفنون الماجن ، والقانون ، وأمثالها من أسلحة الغزو الفكري المباشرة !!

وتد ظهرت آثار الكارثة حين تولى هذا التيار قيادة أمته في شتى بهالات الحياة ، وتحت شعارات خادعة من " الإصلاح الاجچاعي " و " التقدم ، والمضارة " ...إلن

ولقد صحب ذلك خطة ضارية لعـزل دعـاة " الطابـع الاسلامـي " عن الحياة وحصرهم في أضيق نطاق ، وتصفيتهم • وإبعادهم عن كل بهالات التأثير ، والتوجيه الحيوية!!!
 العالم الاسلامي المنكوب بحكم الكفار ، والمخدوعين بحضارته الزائفة !!
" فقد أدى نظام التوظف منذ عهد إسلاعيل ، وفي عهد الاحتلال الانكليزي خاصة
 وانحصار وظاثفهم في المساجـد ، وأصبحـت الوظــاتف الــكومية ، وأدوات التـوجيه الاججاعي في أيدي أصحاب النقافة الأوربية ، الذين ينشئون مشاريعهم الاججاعية ، والعمرانية على نمط ما تعلموه « (VA).
" وأصرح من ذلك ما قرره " كرومر " - واضع أسس السياسة التي جرى عليها

 الأيام ، لذلك سيكون المستقبل الوزاري للمصر يين المتربين تربية أوربية ه (Va).

وتنفيذا لهه المطة أخذ الاحتلال يفتح الطريق أمام أعوانه ، » الذين نشأهم في في





وهذه النتيجة المروعة هي عين ما سجله المستشرق الإنجليزي " جب " ، ، واستنبط
 تطبق ، وتنفذ على أوسع نطاق ، ويقول :

 وتق يره عن سنة 19-9 الـ م
(A•) المرجع السابق ( الالجاهات الوطنية ) جج
" ربا كانت أسلم نتيجة نقر رها هي أن نقول : إن هناك طبقتين رئيسيتين : طبقة عليا تشهل أفرادا من القادة ، ولكنها تشمل أيضا أكبر مراكز الفكر الإسلامي تأثيرا ، وفيها يظهر أثر الأفكار الغربية ظهورا قويا .

وطبقة دنيا تتشل :ثهور الرأي الإسلامي ... وفيها نجد أثر الأفكار الغربية ضيقا

 الأكبر من العالم الإسلامي سيكون بعد قليل من الزمان قد أخذ ههائيا بوجهة نظر لا سلطان للدين عليها ، إلا إذا طرأ عامل جديد ، وغير الجاه التيارات الموجودة إلى ناحية

أخرى ..(A) (A)

ع ـ التحول الذاتي :

على أن هناك هدفا خطيرا تغياه أعداء الاسلام في تربية هذه ٪ الطبقة البديلة " وربما كان يتفوق على كل ما عداه من مؤثرات الاحتلال ، بل تبلغ خطورته أنه الآن هو أله أساس
 !إل امتدادا » للاحتلال " ، وإن اختلفت ـ فقط ـ الصور والأشكال ! إ

وهذا المدف هو غرس مثل الحضارة الغربية ، وطراثقها ، وفلسفة حياتها في نفوس



 الأم " بغير إحساس بغربة ، أو نقل ، أو صفة وافدة .!
( راجع خاتة كتاب : ( وجهة الإسلام ) ص YMQ وما بعدها .
 إلى لقاء ، خاصة في أصول الفكر ، والاعتقاد ، وضر وب السنر السلوك والأخلاق ، وطرائق

 على دينه المق ، يدعو إلى التحرر من كل التزام إلا ما أشر به من هواه وأضاليل قادته !!

ولذلك كانت هذه الطبقة البديلة هي الوسيلة المتفردة لحسم المعـركة مع منهـاج الإسلام ، وكلل أمعنت في " هضم " الحضارة الغربية ، وتحويلها إلى خلا ياها ، وخلايا الما أمتها ـ كلل ترب ذلك أمد الصراع ، وقطع الطريق على مستقبل البعث الإسلامي

المخوف!!

ومن ثم كان التركيز ضاريا وعنيفا في سبيل تحقيق هذا الأمر ، لتقوم الطبقة التي تأخذ » نهائيا بوجهة نظر لا سلطان للدين عليها " ، كا كال قال المستشر ق ا جا جب " ، وحينئذ


 „أفكار ومناهج") لا سبيل إلى حله إلا با علموا وذاقوا عبر تاريخ الإسلام الطويل .



 " "... " الكن رغبته في ذلك

ثم يعد أطوار ما أسهاه » بالاستغراب " ، أي محاولة مل العالم الإسلامي على الحضارة الغربية ، والتي يغتدها بقوله :
"وإذا أردنا أن نعرف المقياس الصحيح الذي نسبر به غور التأثير الذي أحدثته الثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي ، يُبب أن ننفذ إلى لباب الأمور ، وأن ننفذ أولا إلى الى الى الما الحركات التي تقوم على تشرّب الأفكار الغربية ، تشربا يبعث على الابتـكار ، بعـد استعداد داخلي قوي ، وكل ما عدا هذا فهو سطحي ومهلا شق الأمر ، فلابد من بذل
 المنقولة ، التي تراكمت في العالم الإسلامي ، والتي كثيرا ما تكون قشورا زائفة .

والتعليم هو أكبر العوامل الصحيححة التي تعمل على " الاستغراب " - والحق أنه العامل الوحيد - إن فهمنا من كلمة تعليم كل ما تدل عليه ( المدرس ، والفني والجامعي



وبعد:
فإذا أخذنا بأيدينا هذا المقياس : ( التربية الجديدة ، والطبقة البديلة ) فسوف لا لا
 حتى بعد أن استرد سلطانه السياسي على أرضه ، ودخل في مرحلة الوهم الكبير التي أسموها » عهد الاستقلال "، .

كذلك يعطينا هذا المقياس المدخل الصحيح لتشخيص الداه ، والدواء إذا صحت النيات لبناء العالم الاسلامي من جديد ، والعودة به إلى طر يقه الأصيل ، ورسالته المتفردة ، على ما نبينه في إيباز إن شاء الله تعالى ، في هذه الصفحات المتامية .
(YIV _ Y•A انظر الموضوع بتَامه في كتابه ( وجهة الإسلام ) من ص (AY)

النتائج
" عهد الاستقلال « .. إلى أين ؟!!

اتضح مما سبق أن » الاحتلال العسكري " لبلاد المسلمين كان سرطانا مركبا امتد في كل اتجاه ، وتفرعت عنه ، أو تأكدت في ظله ، أنواع منه مثل :

- ا الاحتلال السياسي وذلك باستيلاء الكفار على مقاليد الحكم والإدارة في الأقاليم

(الاحتلال الاتتصادي" الذي سيطروا به على منابع الثروات ، وجعلوا به بلاد المسلمين أسواقا لتصريف بضاتعهم ، أو مصدرا للمـواد المــام اللازمـة لبنــاء

صناعاتهم...إلخ

 الوافدة والتغيير الفكري الشامل ...!

وقد أذن الله تعالى بانتهاء الاحتلال العسكري عن غالب ديار المسلمين وبـذلك
 الغايات في التحرر ( الاستقلال " ...

وكان هذا الشعار وهـا كبيرا لَّيت به بهاهير المسلمين فقنعت بالأدنى من الأهدافـ ،
دون الأجلّ الأكبر من مهمتها ، ورسالتها في هذه الحياة .

ولقد كان البدهي المأمول أن يعي المسلمون السبب الأصلي فيا منوا به من كوارث الاحتلال ، وما خلفه فيهم من انهيار وانحلال فيكون يوم » الملاء " في كل إقليم هو

بداية العمل البلاد ، للاستقلال الحقيقي ، الذي يتشثل في العودة الشاملة ، إلى منهاج

- ربهr


 "الاستحلال "، .! لسنا بداهة نقول بتفضيل " الاحتالال " على " الاستقلال " ، ، ولكننا بعد مراجعة شاملة ومستأنية لأحوال المسلمين ـ نقول جادين : أين هو الاستقلال ؟!

إن أمتنا لم تزل محتلة القلاع ، مستباحة الحصون ، مشدودة بأغلظ تيود التبعية ، في

 هذا الغزو الفكري ، وثمرات الانقلاب الاجماعي ، التي تـت على أيدي الكفار ، ومن خلفهم من » الطبقة البديلة ه ..

وإذا كانت الامم تحرص على استقلالما الفكري ، والا ججا عي بدافع من العزة القومية ،





على الأرض ، وملأتها ضلالا، وإلمادا ، وعنادا .!

وهذا كله يأبى علينا التبعية كل الإباء ، بل إن التبعية هنا تصبع خيانة لرسالتنا وجناية على أمتنا، وشر ودا بالقافلة البشر ية عن طريق ربها كلالواحد القهار . ويزيد الأمر سوءا الإصرار على المضي ، والاستهرار في خط الكفار ، خاصة بعد أن

تحررت الإرادة السياسية ، وسقطت معاذير الإكراه ببجلاء الجيوش العسكرية ، حتى أصبح الأمر- كـا قلنا ـ ״ استبدالا " بالاختيار ، يصل إلى حد الاستحسان والاستحلال

ومن ثم فإن على " دعاة الإسلام " ، وأصحاب النمط الاسلامي للحياة ، أن يكونوا على تام اليقظة ، والانتباه لطبيعة المرحلة التي يعيشون فيها ، وطبيعة المعركة التي يغوضونها ، وأنها معركة أشد شراسة وفداحة من معارك الكفاح ، والسلا

أمتهم لتحصل على استقلالما الجزئى المحدود .

، ومن هنا أيضا وجب ألا يضيعوا أوقاتهم في معارك جانبية ، أو في محاولات الترقيع ألا وإنما يجب أن يلفتوا نظر أمتهم - دأتما - إلى واتعها الأليم بومصادمته للإسلام ، وأن هذا أثر مباشر من آثار الكفار ، حاكوا خيوطه ، ورسموا خطوطه ، عبر قرون من الحقد والتآمر؛

والكـيد لكإسلام . !!

ولا يجدي غير هذا السبيل في مواصلة استتنفار عزاتم أمتنا ، حتى تتخلص - باسم الاسلام ، وتحت رايته - من أخطر وأخبث ما منيت به ، من ألوان الغزو والاحتلال ، والذي يكفي في التدليل على فظاعته ، أنه ترك المسلمين كالمريض ، الذي فقد مناعته ، وهزلت مقاومته واختلط عليه أمره ، فهو يستشفي بالداء ، ويفر من الدواء ، و يتعرض كل يوم بلديد من الوباء .

فتراخى الأمر حتى أصبحت :: هملا يطدع فيها من يراها

وعلى دعاة الإسلام أن يتنبهوا جيدا إلى أن أعداءهم وحلفاءهم من " الطبقة البديلة " قد أفلحوا في غرس بواعث وأهداف جديدة ، في نفوس المسلمين ، بديلا عن الإسلام ، كالنعرات القومية ، والوطنية ، وقضايا الاتتصاد والإنتاج والاستهـالك والتـوزيع ، ودعاوى الاشتراكية ، أو غيرها من الدعوات المذهبية التي روجوا لها ، وزينوها للمسلمين، وبنوا حولا زعامات وقيادات لتستقطب الناس عن راية الإسلام بعد ماتبين شــول

منهاجه، وسمو شر يعته، وتفوقه في وضع الحلول لمعضلات المجتمعات ، ومشـكهلات
اللحياة ..

على أن أخطرما يجب التنبه إليه هو موت الشعور - في الأجيال الوريثة - بصادر وأصول التتبية ، التي يدرجون عليها في كل نواحي الحياة لأن صفة » الذاتية " في
 فيها أصولها الوافدة ، وبرزت فيها معالم وطنية خادعة ، ومن ثم غدت الأج جيال المتعاقبة،
 وموات ، لا تستشعر حرجا ، ولا تبدي سخطا ولا تنكرولا تعرف إلاما ربيت عليه من قيم


ولنأخذ من ذلك - على سبيل المثال ـ الطبقات المتعاقبة من أصحاب " القانون الوضعي| وا ومـلايين المسللات من الكاسيات العاريات ، ومحترفات اللهو والمجانة ، والألوف المؤلفة الذين يعبون عبّا من فكر الحضارة المادية الملحدة ، ويستقون من مستنقعات ثقافتها ، وتصوراتهـا وفلسفاتهـا البـاهلية ، ثم يقذفـون به أمتهـم في كل ميدان ،
 والآداب، والفلسفة ..إلخ ،

والعجب - كل العجب ـ أن يمضي هذا كله الآن بلا حرج بل و يقبل عليه الناس في شوق ، وارتياح ، ويظل يربو حتى يغلب على كل ما عداه ، و يغمر المجتمعات من أثطارها إذ تده روافد لا تنضب ، أولا في ديار الكفار وآخرها في قلوب إخوانهم مسن »الطبقات البديلة) ممن بدلوا دينهم ، وصاروا شيعا بين ركام المناهج ، والزاذج ، والشراتع والاتجاهات ، والمذاهب ، وإن كانوا في النهاية يمثلون تيارا واحدا ، تشابهت تلوبهم في حرب الإسلام ، والانصراف عن ڤيمه وتوجيهاته واختيار أي صبغة أخرى تخالفه وتضاده!

وما كان هذا كله ليستهر يعد رحيل الكفار عن ديار الإسلام ، لو لا أن هيؤوا له امتدادا ذاتيا في نفوس حلفاتهم وخلفائهم من قومنا ، يضمن له اطراد النمو والتأثير

وانتشار السلطان والأنصار ، حتى ليستشعر دعاة الإسلام بينهم القلة ، والغربة ، وهذا
 وتحسم القضية ـ بإذن الله ـ لصالح الإسلام ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا لا يعلمون ) يوسف

## خـــاتة

ننبه في ختام هذا العرض والتحليل ، إلى أننا لا زمي إلى جانبها السلبي الذي

 حتى يكن تطبيب ريذه الأمة على بصيرة ، ووصف الدواء الناجع لما ، من هدى القرأن ، وشرانع الإسلام ، وإرث النبوة الحاتة

لذلك أختم هذا البحث ببعض مقترحات ، رجاء أن يجد فيها مؤثركم الموقر ما يصلح
 الناجز ، الذي يرد عن أمتنا كيد قرون ، ويستنقذها من أخطر وأخبث ما منيت به عبر تاريغابا الطويل . الا

ل . 1
 صياغة الفرد المسلم ، والبيت الإسلامي والأمة المسلمة ، وفق معايير الإسلام .

وأساس هذه المطة : أخذ الإسلام بـأخذ شهولي ، باعتباره منهاجا كليا كاملا للحياة،
 وألزمنا تطبيقه ، ودعوة العالين إليه . وجعله قضية وجودنا ونيانيا ومهية حياتنا ، ويجمعنا للحساب والجزاء على أساسه .

وروح هذه المطة : تربية الأجيال على الاعتزاز الططلق بدينها واستشعار عظمته



. ـ Y




ونتقرح في هذا الصدد إسناد تدر يسها إلى مدرسي المواد الدينية في المدارس ، و إلى العناصر الموثوق في اتجاهها الإسلامي من أساتذة الكليات والمعاهد العليا .

وتدريس هذه المادة ضرورة دينية ، وتومية حتى تضــــــ الأجيال البديدة يدها على


 الظروف الإنسانية واستعال أخس الوسائل كال بينا في هذا البحث طرفا منه !!

W

 - على وفق ما ربيت عليه هي من فساد القيم والمعايير !!

ع ــ وندعو المؤسسات الإسلامية كالجامعات ، والميئات إلى تنظيم هذا ، وإخراجه إلى حيز الوجود ، بتوجيه الرسائل العلمية إلى دراسته ، وبتنظيم المسابقات والبيان البائز لأهسسن
 والمجـتـع وينشر على أوسع نطاق حتى يتكافأ - على الأقل - مع درجة شيوع الباطل واستعلانه.

0
 في مزاولتها !

وعلى سبيل المثال ينبغي على الجامعات ذات الطابع الإسلامي ، أن تتجـه إلى
 الوثيقة بهذه اللغة ، وأن تنبذ النظر يات التي لم تثبت عليـيا ، والتي تعلم لأبناء المسلمين.


بالـ.
إن عمل البامعات العربية لتحقيق هذا لهو خطرة عظيمة الشأن في سبيل بمع العّ الأمة المسلمة من جديد على لغة القرآن ، لتقوم بديلا عن لغات أعداه الإسلام ، التي يُتـكر حقول التعليم العلمي في ديار المسلمين !!

ولسنا ندعو إلى إمال إتقان اللغات الحية في العالم المعاصر خاصة ذات المستوى
الباهر في علوم المادة ، والتي يوجب علينا الإسلام أخذها ، والتفوق فيها .
وإنا ينغغي التفريق بين مأخذين : مأخذ الفناء في لغة العدو وعلومه ونظرياته ،

 الارتباط الإسلامي الواضح





وتعيين الممتازين منهم في وظائف " وكلاء نيابة " وما شاكلها وهذه رشوة على الدين تأبى
 فرض هذا الإثم .

دعوة المسلمين في كل مكان ، إلى العمل الباد للتخلص من آثار أعدائهم ، خاصة
 الداحضة التي يتذرع بها أصحاب القانون الوضعي ومن على الون شاكلتهم من زعمهم أن الشر يعة الإسلامية لا يكن تطبيقها الآن إلا بعد إعداد ، وتدرج ، وفترة انتقال ..!الخ

ولقد رأينا في هذا البحث ، كيف أدخلت شراتع الكفار في بلادنا طفرة ، وبأوامر
 ا9YA أم مع أنها شراثع غر يبة اللسان ، والمنشأ والمنزع ، ولم يقل قائل بفترة انتقال أو تدرج ، أو مراعاة الظروف ...إلخ

 ! !لا بكيد أعداتها ، وغفلة بعض سادتها وكبرائها ؛

ومن ثم فالعودة إليها أسهل وأيسر ، وهذا هو الأمر الطبعي فضلا عن أنه أمر الله


 الكافرون ) التوبة / rr



اللهم حقق وعدك الحق ، ورفق العاملين لدينك في كل مكان ، وتقبل منا إنك أنت
 العالمين ، وصلى الله على نبينا محد وعلى آلد وأصحابد وسلم تسلما ولما كتبه الفقير إلى عفو الله تعالى :

عبدالسـتار فتح الله سعيد

كلية الشر يعة ـ الرياض

## (AL) أهم مرا •ه الـبحث

1- القآن الكريم ...
( Y r - أسد الغابة في معرفة الصحابة... لابن الأثير ( طبعة طهران )
 - 0 - تفسير القططبي ( الجامع لأحكام القرآن ) - 7 - فقه السنة ( ج ا) ... للشيخ سيد سابق الغارة على العالم الإسلامي : تأليف أ . ل . شاتليه . نقله إلى العربية : مساعد اليافي ، ومحب الدين المطيب ( طبعة ثانية ـ جدة ).

 ( 1 - أصول قانون العقوبات في الدول العربية ـ د/ محمود مصطفى (قاسم أمين) تأليف د/ ماهر حسن فهمي IY I r- نظر ية القانون د/عبدالفتاح عبدالباقي
ع ـ ـ بين الأمس واليوم . للأستاذ حسن البنا ( بير وت )


I ـ التبشير والاستعمار ( ط: 0 بيروت )

ريدة .

- 1^ نقض كتاب في الشعر الجاهلي . تأليف الشيخ محعد المضر حسين .


كل هذه المراجع مطبوعة في مصر إلا ما نبه عليه منها ـ وقد رتبت حسب ورودها في الهوامش (^£)

( القانون الاسلامي وطرق تنغيذه للأستاذ المودودي ( دمشت ) - - rr

O - دوريات متفرقة مثل ( بجلة الأزهر ، بجلة الثقافة المصرية ...)


# الزْوالفـكرىُ والتّياراتالمعَّاديةلإلـنـلام 

## اتلتــماتكاتث

إعـداد


بسم الله الرمن الرحيم
" هذه الكلمات "

هذه الكللات ....
كتبتها في البداية لأدرسها لطلبة جامعة الرياض ...
وكتبت في مقدمتها إهداء ...
" المى الأمة التي خرج منها النور أول مرة ....
 هذا نذير .... " وإن تتولوا يستبدل توما غيركم ثم لايكونونوا أمثالكم " .
 الأمة الإسلامية كلها .. لأنهر. عقلها الواعي ، وقلبها النابض ونوابها المقيقيون في غيبا الشورى المقة ، والتثيل الأمين ..
 ومثلها وقيهها ، وثقانتها فاستبدل باحتلال الأرض .. احتلال العــلـ والقلـب .. إلا

مارحم ربي ...
غ غ وكانت ... وشرق كانفر ...
 „ التكتيك " ، واختلفت „ الأيدلوجية " ! !
التقي الغرب الحاتد ، والشرق الكافر ... علي حرب الإسلام وحاولة استثصاله ...
ـ لكن ، أني يتحقق الهدف ...
لقد نسى الغرب والشر ق طبيعة الدين.

نسى الغرب والشرق أن هذا الدين صبغة الله ... ولن فرط المخلوق فلن يفرط الحالق .. ونسيا بعد ذلك طباتع الأشيله
 ونسيا أن السلاح الذي يكثر استعلاله ويفتضح أمره ... يغل ويغشل بعد ذلك .

وبهذه الكللات ...

أخاطب من بعد الأمة الإسلامية شعوب هؤلاء الأعدله .. علها تَلي إرادتها علي حكامها وتضع حد للعبا للمبة القذرة التي يلعبها مؤلاء الدكام عن طريق أجهزة التخابر .
 به أن يقيم على المق حكامه ... فيعلل بـه إلى طريق القيم في معاملة بقية الشعوب

فإن أبوا أن يعدل .بم ... فليعل عنهم ..
 يكررهم من الطواغيت البديلة الناشبة أكلارها في صدورهم الضاغطة بكلكلها علي تلو.به ..
ويح الشعوب من ذلك الوحش الكاسر :.. الذي لايعرن تما !
ويح الشعوب من ذلك الاستعار القاسي الذي لايعرف ربا وبا ولا إنسانية .
 ومن ورائها ... وأني للشعوب أن تلتي بذلك الدب الثقيل ... إلا أن يدها الله برهته وعطفه ونصره !!

ومن بعد هؤله وأولكك ... أخاطب القـم الرابضة علي رزوس شعوبنا ..

ـ أند خير لها أن تربض فوق القلوب من أن تربض فوق الرماح . أن إن إنه خير لما أن تقف موتف الحياد إزاء شعوبها إن لم تستطع أن تنحاز إليها .
 الإنسانحذائه ... إذا أحس أن بد بلى ، أو أحس بجرد الماجة إلي التغير والتجديد !!

- إلي القـم الرابضة فوق الرؤوس ..

نود لها أن تربض فوق القلوب ... فوق القلوب المؤمنة وسببلها إلي ذلك . أن تترك الإبلام ... بجرد الترك ..
إن لم تستطع الوقوف معد أو خلفه .. ولو من وراء ستار

- وهي يومئذ مصونة بالقلوب

ومصونة من قبل ذلك ومن بعد ذلك بعناية الرمّن والله أكبر من كل توة ..
والله أتدر علي كل مكر سيى' أو كيد خبيث ا
والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون .

القاهرة في ع رمضان

## 

ا ـ اتترنت المجمة الصليبية على العالم الإسلامي ـ بتخطيط لغزو فكري يستهدف إيكان الأمة وإسلامها ...
ذلك أن المروب الصليبية لم تكن كلا صورها البعض برجد مهلات عسـكرية
 ذلك بعض أهدانها .. لكنها ليست بالتأكيد الهدف الأول .





 أجزاه كبيرة منها .
r - وكان الاستشراق ـ أول الغزو الفكري ـ مصاحبا لذلك الغزو العسكري ، وعمد المستشرقون إلى تشويه الإسلام من عدة نواح :
(1) أول من دعا إله هند المروب الصليية - كا يتول صالمب كتاب هاهر العالم الإسلامي - هو البابا





 دجرفار الالالني المرجع السابت صم (r) المبع السابت ص r-A .

ـ رددوا أن القرآن من وضع عحد عليه الصلاة والسلام ، وأن سذاجة الصحابة
دفعتهم !!لي نقله على أنه من عند الله .
ـ و وخلطوا في المصادر الإسلامية بين المصادر الإلمية والاجنتهاد ، ونظروا إلي البميع
علي أنه من صنع البشر ـ

- ودعوا بناء علي ذلك إلي تطوير الابسلام ، وإلى الاتتباس من المسيحية في هذا
. التطوير
- وبجدوا التصوف غير الراشد لما يؤدي إليد في أكثر الأحيلن من صزف أصحابه
(r). عن الجهاد
r ـ ـ وأعقب ذلك التششير ، كانت بدايته مع نهاية الحروب الصليبية .(\&) وتـد بقـي للتبشير حتي اليوم » تكتيكه " أو وساثله ، وبقيت له » أيدلوجيته " أو فكرته لكن استراتيجيته تد تغيرت لما ظهر أن تنصير المسلمين أمر صعب ، نكان لابد من البديل ، وكان البديل هو " التغريب ، أو التغيير الاجهاعي ولئن جاء التبشير بديلا عن الحروب الصليبية ، فقد كان ذلك بصفة عامة ، لكا لكن



 لاتزال واردة ، سواء كانت قوة مسلحة داخلية أو توة مسلحة خارجية فإن كليها .. يخدم أغراض القوي المارجية ..
وبعبارة أخري لتن تأخر الغزو العسكري إلي الوراء خطوات الواتلقد آلخذ الغزو الفكري إلي الأمام خطوات .. ولنن كان الغزو الأول يحتل منا الأرض ، إن الغزو الثاني يكتل (r) وصلته بالاستعار الغربى .

ذكر ذلك صاحب ملغص التبشير » دوين بلس « وأشار أليه پأ. ل ـ شاتليه « في مؤلنه الغارة عل العالم الإبلامي

منا العقل والقلب والروح .. وكلها أعز على الله وأكرم من تراب الأرض مها غلا .

 أمامنا عدة جبهات .. ويجعل المعركة أكثر تعقيدا وأصعب كسبا . لكن ذلك كله لايخيف المؤمنين متي استمسكوا بايعانهر والتزمــوا مفهومـه الـــت ومقتضاه الصحيح !
وقد كنا نود أن نعرض لكل مراحل الغزو الفكري ولكل تياراته المعادية للإسلام


 ماينبغي كتشفه للناس
 الاستراتيجية المديثة ، وتكتيكها المديث لينضحن الينري الناس

 نهذان هما الفصلان الرئيسيان لمذا البحث الذي الذي نتقدم به إلي مؤتر النقة الإبسلامي المنعقد بعاصمة السعودية .. ـُحضن الرسالة المحمدية ومهبط الوحى الإلمي .

ونعقب عليها بفصل أخير حول ردود النعل لذلك الغزو الفكري .

$$
\begin{aligned}
& \text { الفصنالأول? }
\end{aligned}
$$

- 

1


## 

تاريخ الغرب مع الشرق الإسلامي طويل

بدأت أحقاده ، مع المد الإسلامي الذي طرق أبواب فيينا ، وتجاوز جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا ، وجزر البحر الأبيض .. وأطبق من شرق أوربا ومن غربها

وكان أول رد فعل ملة الحروب الصليبية ...

وصحبها الاستشراق
وتلاها التبير

وبقى الاستعار العسكري يعمل إلى جانب الاستعار الفكري وإن اتسعت دائرة الأخير ...
وطور الاستعار الفكري نفسه بعد أن وسع داترته حتي لا يصطدم صداماما مباشرا مع عاطفة المسلمين ، ليسهل عليه التخغي ، ويسهل عليه الوري الوري إلي إلى أهدافه .
 المتدينين لبس الأردية المحلية ، ورفع الشعارات الوطنية ... وعرفه الناس فيا يسمى بالانقلابات العسكرية .
وهكذا صار الاستعار الفكري يحتل عقول الأكثرين إلا من رحم ربي ، وصاري
 ولقد كان من بين ماأدركه الغرب الحاتد أن n n الشجرة لابد أن يقطعها أحد أعضا أعضاثها " وأن يكون „ تبشير المسلمين بواسطة رسول من أنفسهم (0) (0)



وكان من بين ماصرح به بعض كتابه (, وتشترك النخبات العسكرية العربية عميقا في الاعتقاد بضرورة التغيير الاججاعي السريع " ويقارن بين ماتفعله هذه القوى العسكرية الوطنية ، ومافعلتـه القـوي الأجنبية فيقول „ لم تحل النخبة العسكرية الوطنية محل النخبة الأ جنبية فحسب ، بل إنها تبنت "بعض أساليبها السياسية أيضا ..
ثم يكون أكثروضوحا في المقارنة بين القوى العسكرية والوطنية والقوى الاجنبية التي ورثتها في النفوذ والأهداف ، فيقول " فالنخبات الوطنية تختلف بشكل ما عن النخبات
 الاقتصادية ، والسياسية والتعليمية التي أثرت على طرائق حياة الجمهور العادي بشكل الو غير مباشر . أما النخبات الوطنية فهي أتل ترددا ، إذ أنها تسعـى إلي فرض التغـيـر الا جزاعي بشكل مباشر وبنتهى السرعة " وعلي ذلك
فإن التغيير الاجچاعي بتغيير قيم الأمة ومثلها صار البديل عن تنصير المسلمين ، إذ

 عن الاستعلار أو القوة العسكرية الأجنبية لتحقيق المدف السابق وهكذا صار الحديث عن الوسيلة .. والهدف لازما

الوسيلة : التغيير السيابي

الهدف : التغيير الاججاعي

ونتناولما في مطلبين علي التوالي بشيئة الله .

## الططلب الأول التغيير السياسي

مـذ اتيح للغرب الصليبي أن يتسلط على الشرق الإسلامي ، صار يمدث التغير الـيري


 الإسلامية الكبرى التي قامت في مستهل القرن التاسع عثر ، وأحتلالها لصر سنـة
 ولم يكن ذلك التوزيع وليد الصدفة ، فلقد كشف الاتنفاق الـودي المنعـــد بـين

 والقومية العربية في البلاد العربية ، حتى اقتتل المسلمون تحَت تيادة النصارى باسم القومية والتحرير ... !!!
كذلك صحب ذلك دعوة خبيثة إلى العلمنية ، بعنى فصل الدين عـي
 والذى كانت من قياداته قيادات يهودية من يهود (n الدونة " . وتبع ذلك
مارسم له أعداء الإبـــــلام من قبل ، حين عقدوا أكثر من مؤثر للنظر في المسألة
 أوربا ، ثم لما توتف المد ، انتقل البحث إلى كيفية تقطيع أوصال الملانلة .. ثم القضاء علي الملانة بعد ذلك . ومها يكن من أمر الأخطاء التي وتع فيها سلاطين تركيا ، وفي مقدمتها أنها جعلت عضلاتها أتوى من عقلها ... ومها يكن من أمر المظالم التي ارتكبها سلاطين تركيا ، وفي مقدمتها التفرقة الظالما بين بني الدين الواحد وتميز الأترالك على غيرهم من بني الأوطان الأخرى ...

مها يكن من هذه وتلك ـ مكا نسجله ونحذر منه ـ فلقد كانت الملافة تظل المسلمين وتجم شملهم ، وترهب عدو الله وعدوهم .. من أجل ذلك لم يكتف أعداء الإسلام بتقطيع أوصال دولة الملانة ، بل جل جاوزا ذلك إلى القضاء على الحلافة نفسها ، ومنع قيامها بعد ذلك في أى تطر أو وطن إسلامي آخر !!!
وسواء كان ما ارتكبه مصطفى كال ـ الشهير بأتاتورك ـ كان بحسن نية ، كرد
 أو كان بسوء نية استجابة للتخطيط اليهودى الصاليبي الني

 رشوة السلطان عبد الميد لمنح فلسطين وطنا توميا لليهود وبصق الميلّ المليفة المسلم في وجهي



 اليهود بعد ذلك ، واتفاق المعسكرين الشيوعـي والـرأسطالي علي الاعتـراف بالئ بالسرائيل
 والقوة العقلية ، وأمر يكا تدها بالقوة العسكر الـة والقوة التكنولوجية .



 هعغ ف. السند نان التن يغيد صعة النسبة با تأيد بعد ذلك من أهد أهداث
 الإسلامي
. المثروعية الإسلاميلة العليا ـ رسالة دكتوراه للمؤلغ (V) اتجامات النهضة والتغير في العالم الإسلامي " للمؤلغ ه .

كل ذلك أو بعضه تد يثير أو يشير إلى أن خطوة أتاتورك بإلغاء المنانة لم تكن عن


كيرزون لمنح تركيا الاستقلال ومن بينها إلغاء الملافة الإسلامية (9)

نقول سواء كانت جرية أتاتورك بحسن نية أو بسوء نية ، فلقد حقـتـ لأعـداء الإبلام مايبغونه ، من نقض عرى الاسلام التي أولها المكم ، وآخرها الصلاة .

وكان المقصود أن تقف الحملة الضارية علي الإبــلام والمسلمين عند حد تقطيع دولة الملانة والقضاء عليها ، لكن الصليبيين وعوا من الإسلام درسا هاما عالما عن الإبسـلام
 بعضهم من أن المسلمين أشد خطورة عليهم من اليهود والبلاشفة والشعوب الصفراء(.) .) .

مذكاتنا لطلبة بجمع الرياض ، وتد أثرنا فيها إلى بمض النتول : - فيها ماكتبنه إجدى المجلات الأمريكية مُحت عنوان : عحد يتهيأ اللعونة
المسلون رمّرا ••ه سنة ، ويتعركون الآن ، ويتوثبون للسلطان ..

- ومنها ماتالبه لورانس براون :

كنا نغوف من تبل باليطر اليهودي والجطر الأصفر ربالمطر البلشفي إلا أن مذا التغرنى لم نجهه كما
يخيلاه :
لأنتا وبجنا اليهرد أصدثله لنا !!

ثم رأينا البلاشغة خلغله لنا أثنله المرب الثانية (!)
 ولكن التطر المتيفى :


$$
\begin{aligned}
& =\quad \text { ليست الثيوعية خطرا على أوربا ـ فِّا يبلو لي - }
\end{aligned}
$$

وبغض النظر عن مدي صحة ماقر ره أولثك من خطر الإسلام والمسلمين عليهم فانذ هذا هو الذي شكل تفكيرهم ، وكان الباعث وراء تصرفاتهم بعد ذلك .

وني منتصف القرن العشرين ، في المسينات على وجه التحديد ، قرّرت الولايات
 الأهداف التي كان يكققها هذان النفوذان

لكن إن اتفقت الولايات المتحدة مع بريطانيا وفرنسا في الاستراتيجية والأهدان فلقد



 صالحها ، وينحرف بهذه القوة الموارة داخل الشعوب عن أهدانها التي تتحقـق فيهـا

مصالح الغرب (II) مندن

إن الحطر المقيقى الذي بهدنا تهديدامباشرا عنيغا مو الحطر الإسلامي والمسلمـون عالـم مستقـل كل

 أحلامهم هى اكتساب التغدم الصناعي الذي أحرزه الغرب رابع :

- لم مذا الرعب كله من الاسلام ؟ ـ الأستاذ جردت سعيد








وتعتقد الولايات المتحدة ـ بحق ـ أن أولثلك العسكرينين أقدر من جيوش الاحتلال
الأجنبي على تعقيق الأهداف المطلوبة ، وأكثر سرعة في الوصول إليها(I)

بيد أن الانقلاب العسكري ليس الأسلوب الوحيد للتغيير السياسي(IF)،








 ثم يثير المولن إلى ترار وزير الهاربية الأمريكية دين أنثيسون بالثدخل ولى بلأـاليب غير النطين







 نم يثيد إلى أنّ من أهداف الانتيلاب
 ، رللتهويد يغـيف " والشيوعيون

(Ir)



إن ذلك التغيير ـ كا حدث في بعض بلاد المنطقة ـ تم بغير حاجة إلي انقـلاب عسكري ، وذلك في النظم والبلاد التي لم تقو فيها بعد شوكة البيش أو حدث المث فير فيها " عصبيات " تحول دون تام التغيير عن طريق البيش .

كذلك تم أحيانا بالاغتيال السياسي ليتحقق مع التغيير » الردع ، الذي يتطلبه الأمر
 سياسة أكثر استقلالا تس مصالمهم أو تهددها .

ووقائع هذا اللون من التغيير ، لاتحتاج إلي تدليل ، إذا لمسهـا النـاس في ماض
 . قامت به المخابرات المركزية الأمر يكية (م)

$=$



إسلامية توية يعمل ها حساب )
 العسكري للقوات الاجنبية في الولايات المتحدة جله نيه





ونثير إلى أن ثمة وسانل أخرى لملا التغير أكثر ضراوة وأثد خسائر هى المروب . .ليست التى تشنـا


 والمثل الدامي البلاري تلك الـرب الأملية دالخل لبنان ، والتي تدلـي لتسو ية دانمة في الشـرق الأوسط طبعا لصالع إسمانيل !!

وحسبنا من المديث عن التغيير السيابي هذه الإشارة التي توضح » الأسلوب « أو التكتيك الحديث اللي حل معل الحروب الصليبية ، والاستعلا ، ، أو باستعارة عبارة


 لنتقل إلي الحديث عن الهدف من ذلك التغيير .
(10) راجع في ذلك :
 - - r .
\& - الدكتور محد صادق ( وهو أسم مستعار لكاتب مصري ) في كتابه الدبلوماسية والمكيانيلية في

الشعوب.

-     - مورو بيرجر - في كتابه العالم العربي اليوم .


## المطلب الثاني

## التغيير الاجلاعي

مايبغي الغرب منا ... ؟

في البداية ، كان الهدف واضحا : إخراج المسلمين من دينهم وإدخالم إلي دين آخر كا وضح من كلام المشر ين الين الئ ثم لما صارت عملية » التنصير « بلغة الأرقام صعبة إن لم ـ تكن مستحيلة بين بين الشعوب التي تدين بالإسلام :
اقتصرت العملية علي الجزء الأول منها وهو إخراج المسلمين من دينهم وكانـتـت البا

الإخراج من الإسلام ، والإدخال في الدين الآخر

 تكتفي بالإبعاد عن الدين ، من غير استعال لفظ الإبعاد حتى لا يستثير حفيظة المسلمين الما أو تنبيهرم إلى حقيتة الهدف

وكانت وسائل التبير بالأولى هي التي تستعـل لتحقيق المدف البديد ، مع تطوير فيها يجعلها أكثر نعومة ، وأكثر فاعلية

 اصطلاحات أكثر تهذيبا مثل التغريب أو التغير الاججاعي (17).
(17) رابع في ذلك كتاب : المضارة الغربية للدكتور محد حسين وكتاب : العالم العربي اليوم - للكاتب الأمريكي مورو بيرج

معنى التغيير الاجج|عي وصلته بالتغير السياسي
" إن النخبة العسكرية في الشر ق الأدني في مصر والسودان ، والعراق وتركيا وإيران وباكستان كانت عوامل هامة في جلب التغيير الاججاعي " . (اوتشترك النخبات العسكرية العربية عميقاً فى الأعتقاد بضرورة التغيير الا ججاعى

السر يع "
" أما الآن ، فقد قبلت التأثيرات الغربية في الشرق الأدني إلي درجة تجعل من
 العرب » متغربين " بدون أن يتكلفوا عبء الذهاب إلي أوربا
" فبينا يترك الحكام الغربيون منطقة الشرق الأدني ، تتحول هذه المنطقة فتصبح أكثر غربية ، ويواجه الزعاء العرب طريقين :

فهم يطردون الغرب سياسيا ، ويسحبون الكتل الشعبية إلي الغرب ثقافيا «(VV) الغيا
 وأخلاقهاوعقيدتها ... وبعبارة واضحة ... إبعاد المسلمين عن دينهم .
 " وأيا ما كانت الحال فلن يكون هناك سبيل إلي التراجع إن العمل يسير بجد ونشاط في إدخال المدنية الغربية إلى مصر " .
" ( وهو يأخذ طر يقه بتقدم ونجاح حسب خطة مرسومة ، وصنعت خطوطها بعد دراسة

، rrl ، rr7 ، rre ، rrr ، rr. ، ria ، r. 1 راتع مورو بيرج في العالم العربي اليوم صفعات (IY) .ren.re.
. الفقرة الثالثة من تقرير اللورد كرومر سنة 19 (1A) ص 1 من النسخة الانجليزية

وواضح أن التغريب ، أو التغيير الاججاعي الذي كان يجري علي أيدي المحتلين
 التي هي في أكثر الأحيلن ( عسكرية ) (1) (1)

هذا هو الهدف ... التغيير الاججاعي الذي يعني في المقيقة .... إبعاد الأمة عن دينها في شتى نواحي الدين التي تشمل نواحي الدنيا ولكن هذا الهدف وسيلة أو وساتل وأساليب هي التي تثيل ٪ التكتيك ، البـديد للغزو الفكري للغرب . ويسسن أن نعرضها في مطلب مستقل .
(19) يشير الكاتب الأمريكي مورو بيرجر إل تقرير لزعيم مصري جاء فبه : " إن الضباط كانوا علانيين ( ستعرف معنى العللانية في الصنحات القيليلة القادمة ) يتوقون إلى بث





 الكتاب المذكور العالم العربي اليوم للكاتب الأمر يكي مورو بيرجر . "

# المطلب الثالث <br> أساليب التغيير الاججاعي <br> » أو التغر يب " 

يتخذ ( التكتيك " لإحداث التغيير الاجزاعي الذي يبعد الأمــة الإسـلامية عن إسلامها ... يتخذ » استراتيجية « طويلة المدى حتى لاتحس الأمة الإسلامية بالهدف البعيد ، بل تد لاتحس بالأسلوب الذي يجري به التغيير وكأن هذا التغير يتم تلقاتيا .

وأهم مانف هذه الاستراتيجية من تخطيط : أن يتخذوا لهدفهـم رسـولا منــا "امـن

 ويجرى كذلك فى التغيير الاجخاعى بالأساليب التى تشير إليها .

يلي ذلك أنهم يـاطبون بهؤلاء الأعضاء .. يخاطبون بهم فكر الأمة وعقيدتها ، ومن

 الطعام باليد اليسري بوإلقاء التحية بغير تحية الإسلام !!

ولولا كتابات كتبها مفكروهم لتوجيههم إلى أحسن الوساثل لبلوغ أسوأ الأهدافف

 التخطيط العميق والتنفيذ الدتيق لإبعاد الأمة عن دينها !!!

وإذا كانت أساليب التغيير الاجماعي تتجه إلي فكر الأمة وعقلها ، ثم إلي عقيدتها
 علماء النفس وعلماء الاجماع .. فوق أجهزة التخابر والإحصاء المختلفة .

ويسير التخطيط علي جعل وسائل الإتــاع المختلفـة في أيدي غـير المستمسـكين بالدين ، فإذا أفلت متدين إلي هذه الوسائل أحاطته بوساثل الإغراء والاحتواء المختلفة حتي تنحرف به عن اللببيل القويم .

وتحت شعارات : العلانية ، والقومية ، وتحرير المرأة .. تجري وسائل الإقناع المختلفـة تحقيق إبعاد الأمة عن دينها ..

ونحاول بشيئة الله بحث هذه الثلاثة لنتبين كيف يجري بها إبعاد الأمة عن دينها .

## أولا : العلمانية ..

معني العلم|نية

قد تشعر الكلمة في اشتقاقها أنها تعني رفع شعار العلم ، ومن ثم فلا تعارض بينها

وهو مانحسب أنهم قصـدوا إليه حـين تربموا معنـي الكلمـة في الونـي لغتهـا .. ليقـع المسلمون ... في هذا الوهم !!
إن العللانية ترجة للكلمة الانجليزية Secularity وهذه اشتقاق من Secular وهي مرادفة للكلمة الانجليزية Unreligous أي لاديني أو غير ديني ، ومسن ثم كانـت العلل|نية تعني اللادينية !!! ومن هنا نفهم إعلان البعض عن قيام دولة علمانية ، أو عن رغبة البعض الآخر في ذلك !
ونفهم سر اختيار الكلمـة ... إنهـا تعبـر عن المقصـود ، دون أن تصـدم المثاعر والأحاسيس !
ولنا أن نتصور الفارق بين الإعلان عن دولة علمانية أو الإعلان عن دولة لادينية ! من هنا نحس خبث ترجمة الكلمة إلي لفظ العلل|نية ، ونحس خبث الذين الـين يستعملون هذا اللفظ دون اللفظ الكاشف عن المعني المقصود .. ونحس - مع هذا كله - بواجبنا لتعر ية هذا اللفظ الحبيث وإظهاره علي حقيقته !
العلل|نية .. بين الغرب والشرق

لم يكن غريبا في الغرب أن يجد العلمانية مكانها ، فقد فرضت ذلك ظروف الغرب ،
 كل تفتح فكري أو كشف علمي
.. وتجاوزها ذلك المجر علي العقول إلي حجر أخطر على القلوب .. حين فرضـت
 وغرقت، أوربا في دما، ضحايا الكنيسة ... حيث سقط المئات بل الآلاف ... تحت مقان ماصل

 في الانجاه ، فلقد وقع الصراع صراع العلم مع الكنيسة وانتهى بإعلان العلمانية التيا


 وراء :كثره ـ كانت ظروف الديانة المسيحية تسمح كذلك بوجـود علانية إلى جانـب الدين



 جري غيه التطوير ، حتي صارت الصلاة تودي علي أنغام الموسيقي ، ثمت تعقبها حفلات





 التاريغي مايبرر فصل الدين عن الدولة ، فلم يكن ثمة اضطها الإسلامي - إذا صح التعبير للمقابلة مع رجال الكنيسة ـ ـلم يقع اضطهاد من من علماء المسلمين ... للعلم أو للعلماء ...

[^4]ولم يكن في تاريخنا الإسلامي محاكم تفتيش ، ولا صكوك غفران وقرارات حرمان . والذين انحرفوا من العلاء عن جادة السبيل الما وراء ظلهورها ... والذين كانوا لسان صدق هملتهم في حنايا صدور رها ، وقدمتهم فُ أول صفوفها .. 1 |

كذلك لم تكن الديانة الإسلامية لتسـح بالفصل بين الدين والدولة ، لأن اللولة ـ الد في فقه الإسلام - قسم للدين لاقسيم ، فلا دين بغير دولة ، ولا دولة بغير دين !

كذلك لم تكن الديانة الإسلامية لتنمح بقيام العلمانية إلى جوار الإسلام .. بققولة


 كا يدينون لله في ججال العقيدة والشعيرة !!!

كذلك مع التسليم جدلا بصحة نظرة الغرب التي اعتنتها الماتدون أو الباهلهون في
 والتكنولوجي الذي بلغه الغرب ، ليطرح الدين جانبا ويرفع شعار العلمانية .

ومن ثم حرم الشرق الدين كا حرم الدينا ، وارتضي تشورا تورثه الترف والدعة ، وتبعده كثيرا عن الجد والجهاد والعـل !!!

> وسائل نشر العلمانية :

حرص الغرب منذ وطئت أتدامه التراب الإسلامي علي نشر العللمية بأكثـر من

 والتكنولوجية لتحقيق هذه الغاية

ومن ثم فلم يكن غريباً أن نسمع عن بلاد إسلامية متخلفة من الدرجة الثالثة أر



واحيانا فقيرة جدا.
أما بجالات نشر العلانية ووسائلها فقد كانت :


ويحسن أن نعرض لكل بكلمة

أولا : التعليم
كان التعليم » اقدم " الوسائل لنشر العلانية ، ولايزال أهمها وذلك أن التعليم في الشرق الإسلامي كان يقوم علي المنهج الديني ، ومن ثم يؤدي إلي أخراج العيا العقلية المسلمية ...والشخصية المسلمة ولم يكن من الممكن إبعاد المسلمين عن دينهم مع بقاء التعليم . على أساس من المنجع الديني

وكان أول من تنبه لذلك اللورد كرومر ومستشاروه الإنجليز ، فكان تول كرومر :
 الشديدة التسسك بالدين ، والتي كانت أساليبها الجافة القدية (!) تقف حاجزا في إي
 تدرا عظمِ من غرور التعصب الديني (!!) ولايصيبـون إلا قدرا ضئيلا من مرونـة التفكير والتقدير (!!)

فلو أمكن تطوير الأزهر عن طريق حركة تنبعث من داخله لكانت هذه خطوة جليلة
 محصورا في إصلاح التعليم اللاديني الذي ينافس الأزهـر حتـى يتــاع له الانتشــار والنجاح ... وعند ذلك فسوف يجد الأزهر نفسه أمام أحد أمرين : فإما أن يتطور ، وإما أن يموت ويختفي (VI)

ومن ثم سارت علمانية التعليم علي قدمين .. بناء علي هذه السياسة المبيثة :

قدم تُضَيق' فى بجال التعليم الديني
بتضييت الفرص أمام خريجيه، وبقصرهم على وظــاتف ميتـة ، وابعـاد المناصب الحساسة والوظائف الهامة عن متناولم(rr) بل بالتفرقة بين خريجي الجامعة وخريجـي الأزهر في المرتب والميزات المادية ، وصحب ذلك الك الساري
 واللياقة ، وطر يقة تحدثهم وإخراجهم لألفاظ لغة القرآن ! إـب

وامتد التضييق على التعليم الديني داخل معاهد التعليم العللمني ، فإنه لم يكن من المن الممكن إلغاء مناهج الدين داخلها ، فاقتصر الأمر على الإقلال من أهميتها إلى جوار

 والاستهزاء بالنكتة اللاذعة ، والكار يكاتير الساخر ...الخ .. (rl)






أما القدم الأخرى فكانت لتوسيع داثرة التعليم اللاديني ونشره علي نحو مارسـم

 تحت الإثراف الانجليزي في مصر والهند ه (پ巾) .

وإلى جوار الوسائل التي أشرنا إليها عند الكلام عن تضييق بجال التعليم الديني :


 من العياقة والشلبنة أى ( الفتوة ) ، لينفى عنه وصف الفسق أو الفجور الئى حيث تتلاصق
 الـوطنية بديلا عن المشاعـر الـدينية ، وليحـل البـاملية الأولى ( الفرعـونية ) هــلـ

وحرص التعليم العللمني على إدخال البنات المسلمات إلى مدارسـه ، وساعــد على
 كان كثير من مدارس تعليم البنات في بعض البلاد الإسلامية ـ بل وني الإسلامية ـ تابعة لمؤسسة دينية غير إسلامية يباشر فيهـا „ المبشرون " " تنصـير "

المسلمات(0)
(TY) .19r£

 الدلانة الإسلامية
وبعد أن أثار إلى الكلية الانجيلية في بيروت ( البامعة الامريكية بعد ذلك ) ، وإلى الكلية السورية


 المكومة ، كا أن عددا تليلا من النتيات المسلات يتردن عل مدارس إرساليات التبشير .

وكانت المطوة الأخطر .. إحداث الاختلاط بين الطلبة والطالبات داخل البامعات






يشفع له طول الاختلاط ولا طول العشرة !!!
 الجامعات ، وداخل المدارس باسم المدنية والتطور ثم شكوا


ثانيا : العلمانية في الإعلام
العللانية في التعليم أقدم وأخطر

 هذه الملايين ساذجة توثر فيها الكلمة مقروءةأو مسموعة ، أو منظورة .

 \# استلطاف ه بين بعض البنين والبنات فينغيى النطر إليه على أنه نوع من الصداتة ، وليس غراما أر

عشقا « (! !
ون مكان آخر n إن خروج النتيات في صحبة الفتيان من الأمور الطبيعية التي يستطيع معظم الآباء


 أمر طبيعي (!!!)

 الإسلامية ـ الكويت .

فإن كانت طيبة كانت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السلاء تؤتى أكلها كل حين بإذن ر.

فإن كانتخبيثة كانت كششجرة خبيثة .. اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار من هنا ... كان اهتام الإسلام بالكلمة وأمانتها فإما أن ترتفع بالمؤمن إلي معية سيد الشهداء وأما أن تهوي بقائلها في النار سبعين خريفا !!

وللأسف فإننا نستطيع باطمئنان أن نقرر :
 لآشاعة الفاحشة ، والإغراء بالجريمة ، والسعى بالفساد في الأرض ، با يلا يترتب على ذلك ولك من خلخلة للعقيدة ، وتحطيم للأخلاق والقيم والمثـل ... وهه ( العقيدة والأخـلاق ) أساس لبناء الإبـلام فإذا انهدم الأساس فكيف يقوم البناء ؟؟ !! وتتفاوت درجات الفساد في وسائل الإعلام ... تبعا لهذه الوساثل فهى في السينا أشد ، يليها التليفزيون ، والإذاعة ، والصحافة .
كذلك تتفاوت درجات الفساد بين أقطار الإبلام المختلفة : فهي في لبنــان تبلـغ غايتها ، تليها مصر والكويت ، حتى تصل إلى المملكة العربية السعودية

قد يقول قاثل : ولربا كان الفساد في بلاد لاتجاهر به أشد من بلاد أخرى تجاهر به ، ففي الأولى الزني واللواط وأكل الربا وشرب الحمر .. وغير ذلك من المنكرات

ونقول : ولقد يكون هذا صحيحا لايماري فيه عالم ، ولقد يكون علاجه واجبا ، ليس عن طريق المدود وحدها ، وإنا عن طريق التربية الصحيحة والعلاج الاججاعي
 لاتصير الحدود مقصورة على الضعيف دون الشر يف .

ومع ذلك ، فلا يبرر ذلك أن تجهر بلاد بالفاحشة ، فإن في ذلك إشاعة ها أيا إشاعة ، أو تتعالن بلاد بالمعصية ، فإن في ذلك إغراء بها أيا أغراء .. وهذا يساعد علي سرعة

الانتشار ، ويهون الُريمة علي من يتردد في اقترافها ، ولذا كانت المدود ردعا وحسط لمذا الثر أن يسري أو يستشري !!!

وليعلم الناس ماتفعله الصحافة في بلاد المسلمين ، نختار ثلاثــة أمثلـة من تواريخ مختلفة :




 ونسافر ، ونتقل بغير أزواجنا ..

ويعلق كاتب الجريدة .. ״ ولايسع كل حبب لتركيا إلا أن يغبطها على هذه الجطوات "

ب - في سنة 1977 إستضافت أسرة تحرير الأهرام فيلسوف الوجودية سارتر وعشيقته
 ويدعي الرجال ويدعي النساء ... ليروا هذه القتوة القيبحة السيية ، وليسمعوا منها السم الزعاف !!

ج - ويبلغ الفجور في السبعينات أقصى مداه حين تتشر جريدة الأهرام عن ضبط بيوت للدعارة فيها نساء من بيوتات لم يكن يسع عنها أليا من قبل سوء وتنتر عن ضبط تلميذات صغيرات في هذه البيوت
ثم تهون هذه الجريمة الفظيعة تحت عند عناوين مثيرة : تلميذة في شقة مفروشة ، فافتحوا أبواب الاختلاط في كل مراحل التعليم !

وأطلقوا الحرية للشباب تحت رقابة الأسرة والمدرسة ولا تهمنا البنت التي تنعرف
من أجل فستان(rv) .

وتأتي بعد الصحافة الإذاعة ، والتليفز يون

ويبلغ الاهتام .بلا حد إحصاء أحد الكتاب الأمريكيين لعدد أجهزة الراديو ونسبة ازدياد انتشارها ...
وتبلغ خطورتها أنها تدخل كل بيت تغزوه ، ولا يستطيع أحد التحكم فيها !!
 التفاهة . ثم في أنها تلهي الناس عن كثير من الجد ، وتطلق برابجها حتـي الواحـدة
 فكيف تقلم بعد ذلك صلاة فجر ؟ (YA) .
وتأتي في النهاية السينا

وفي كل يوم تزداد السينا انحدارا نحو أفلام البنس الرخيص ، ونحو مشاهد الإثارة



السينا المصر ية من حجرة النوم "(Y9) .

 لطالبات في سن المراهقة يقدن رتصات في ثياب خليعة كاشفات عن سيقانهن ... وثد استر إذاعة الحغل ني الدولتين في حضور الضيف المسلم الكبير ... ليكون ذلك إعرابا له وإترار لذلك المنكر ... وإستـر إذاعة المفل الرخيص إلى مابعد منتصف الليل . جريدة الأهرام

ثالثا : العللانية في القانون
" حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا «ه هذا مثل
لأهمية البانب القانوني في الإسلام .
وكها تكون طاعة الله في الشعاثر ، لابد أن تكون كذلك في الشرائع وكا يكون
إشراك لله في الشعائر ، يكون كذلك إشراك بالله في الشرائع
هذه كتلك لأن كلا من عند الله .
والرَّهَب لازم .. كالرغب في إقامة شر يعة الـو الله
والرهبة تولدها السلطة
والرهبة تولدها القدوة
والأثنان يتحققان إذا كان الحكم للإسلام ، وكان حكامه من المسلمين . من أجل ذلك كله كان حرص أعداء الإسلام على ابعاده عن بجال السلطة ليحرمان المان المان المان

الإسلام ... الرهبة .. والرغبة .
ومن ثم ليبقى بجرد هيكل أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ... ؛
ولقد وضح ذلك بما فعلوه في العالم الإسلامي ..

ولنأخذ مثلا تركيا
حين فكروا في إبعادها عن الإسلام ، بذلوا جهودهم » لعلمنة « القانون ، وصار كل
 حوالي عشر ين سنة ، حتى تمت أكبر علمنة بإعلان إلغاء الملافة سنة 19 عان

وني مصر
 الأحتلال بسنة واحدة واتترن إلغاء الامتيازات الأجنبية بشرط الأجانب الاستمداد
 أن دين الدولة هو الإسلام في دستور مصر الموقت سنة 1901 ، ثم في ميثاق

العمل الوطني سنة إلآ اقترن بأحداث داخلية يعرف عنها الكثير الكثير .
 والدول التي لاتزال فيها بقايا تطبيق الشر يعة تحيط بها با المؤامرات من كل مل جانب
 الإعلام ، فيوجد جيل عللاني يقدس القانون العلاني ، ويولد ـ نتيجة الإعلام - رأي عام عللماني يتقبل مثل هذه العلم العلم وهكذاعــــلت العللنية من خلال التعليم ، ومسن خلال الإعــلام ، ومسن خلال
ولنتظر كيف عملت „ القومية " في مواجهة الدين !!!

ثانيا : القومية العربية

لسنا نكتب تاريخا

لكننا نستلهم العبر من خلال الأحداث التي لايختلف حولا
 القومية في حد ذاتها فكرة رجعية متخلفة ، فقد عرفتها أوربا منذ قرون ولفظي لكن أعداء الإسلام وجدوا فيها شعارا يثير العصبية ، ليحطم الإسلام ... يُطم الأمة حين تفترق إلي عصبيات قومية ، ويحطم الدولة حين تعلن هذه العصبيات عن وجودها

القانوني
وهكذا أثيرت القومية العربية داخل الأمة العربية
وأثيرت القومية للطورانية داخل تركيا
وأثيرت غيرها من القوميات ... مثل الفارسية ، والبربرية والكردية ولاتزال حتى
اليوم تثار !
بدأت فكرة القومية العربية في منتصف القرن التاسع عشر ، وشجع عليها أعداء الإسلام حزب الاتحاد والترقي داخل تركيا الذي كان أكثره من اليهود ، وشجـع علي القومية العربية ماكاهون ولورانس ـ الجاسوس الإنجليزي الاني

وبلغ نجاح إثارة القوميات حدً الدخول في قتال بالسلاح بين العرب ، والأتراك ، وسارت جيوش الشر يف حسين تحت قيادة إنجليزية لتخرج لاستقبالها الألوفـ من أبناء الشام !
وأثيرت القومية العربية مرة أخرى في أعقاب الحرب العالمية الأولى حـين شجـع



الكثير ون ( .
.

وفي الخمسينات للا تم التخطيط للانقلاب الـذي تم في مصر ... كانـت القــومية
 الإسلامية ، فكانت القومية العربية صرفا للجه|هِر عن الفكرة الإسلامية .

كا كانت العل|نية شعارا خادعا يخفي وراءه الحرب على الدين ، وكار كانت القومية شعارا خادعا كذلك يستعمل في مواجهة الدين فلقد رفع هذا البعار ( تحرير المرأة "
 وأول من أوصى به مؤثر من مؤترات التبشير ، وكان الهدف يومئـذ تنصــير المرأة المسلمة !!!

تم تبعهم المستشرقون وتبعهم من تلقوا العلم والمعرفة علي أيديهم !!! وهم في شرثنا الإسلامي كثير !

ماذا يقصدون بالتحرير

$$
\begin{aligned}
& \text { التحر ير ... لايكون إلا من عبودية ... ؟ } \\
& \text { فهل كانت المرأة المسلمة كذلك ؟ }
\end{aligned}
$$

إن المسلم لايعطي العبودية لمخلوق بل يعطيها للخالق ، وللخالق وحده ، ومن ثم
 أو سلطانا أو غير ذلك من متاع الحياة الدنيا بالـيا بـ



 الشخصية القانونية المستقلة : تتعامل باسمها دون حاجة إلي اعتهاد تصرنها من أحد وعا

بينا ظلت المرأة الفرنسية لاتتعامل باسمها وحده ، بل لابد من إجازة الزوج لتصرفها
وذلك إلى عهد قر يب .

فهاذا يعني التحرر أو التحرير بعدما أعطاها الإسلام مالم يعطها نظام آخر ؟

قالوا : إنه يعنب تحريرها من بيتها ، وتحريرها من زيها
قلنا : وباذا يخدمهم تحريرها من بيتها ، وتحريرها من زيها ؛ يكن من خلال هذا وذاك إبعاد الأمة عن الإسلام ؟

المرأة بلا شك نصف المجتمع وهي في رأيي - نصف خطير ، لأنه يؤي رسالـة
خطيرة ، وإن غفل عنها الكثير ون .
إن الذين يتخرجون من المدارس والجامعات يككن تعدادهم ، ويكن أن يوجد غيرهم
 إنسان فهي الأم . فإن صلحت صلح خريجوها وإن فسدت فسد خريجوها .
 وإذا كان هذه هي البامعة الأولى التي خرجت من قبل تلك الأجيال العظيمة التي ملت إلينا الإسالم ، بل حملته للدنيا كلها ، فإن إغلاق هذه الجامعة يعنـي انعـيدام الحريجين من ذلك الطراز ويعني علَبَةَ الـريِين من طراز آلخر ب! إب

أما ماذا يعني تحريرها من زيها :

فإنه يعني كشف ماأمر الله أن يستر ، وهتك ما أمر الله أن يصان .. يعني عرضا رخيصا لسلعة غالية صانها ربها وصانها الإسلام . يعني إثارة اللحم والدم ... وهو أمر لايستطيع أن ينكره إلا غبي أو متغاب . فإذا أضفنا إلى تحرير المرأة من بيتها وتحررها من زيها .. كانت النتيجة نتيجـة الأثنين غير نتيجة الواحد .

إن التحرر من البيت وحده قد تكون له النتيجة السلبية الـططية السابقة ، وهى حرمان الأمة من جامعة تخرج أجيالا

وإن تحرر المرأة من زيها وحده تد تكون له النتيجة الإيجابية المطيرة السابقة وهي الإغراء بالفاحشة والدعوة إليها .

لكن التحرر ين قد يعنيان ـ فوق النتيجتين السابقتين بجتمعتين ـ نتائج أخـرى أخطر وأشد ، إن أولا بلاشك انحلال المجتمع وسقوطه بسقوط تيمه وأخلاقه ومثله ...

 فرنسا هزمها الانحلال قبل أن يهزمها الاحتلال .. فها بالنا بأمة إسلامية ... أساس نظامها عقيدة وأخلاق !

وما بالنا بأمة إسلامية ... لم تصل بعد من ناحية 'القوة المادية إلى ماوصلت إليه فرنسا أو أمريكا

إن إثاعة الانحلال - في الأمة الإسلامية - عن طريق تحرير المرأة من بيتها وزيها يعني
 خطير لايستطيع أن يقاومه الرجل الكبير .

أنها جرية كبرى ، وخيانة عظمى .. يقارفها
بالكلمة أو الصورة أو القدوة السيئة ..



 مبلغ من المال إلى جانب التكاليف الصحية والسكنية ... .

أي جيل يكون ذلك الذي لايعرفه له أبا ولا يعرف له أما كذلك ... ؟

أي ارتداد إلى عصر الرق ذلك الذي يباع فيه الأطفال ويشترون .. ؟

تري ... هل يخرج لنا تخرر المرأة في شرقنا الإسلامـي مأخرجـه في ذلك الغرب
الصليبي ..؟

وهل نقم منا الغرب أن كانت لنا روابط أسر ية متينة يقوم عليها بإذن الله بجتمع متين .. ؟

 ورغب لنا في رقدة لانهوض بعدها ولا قيام ؟!

أما المرأة الريفية ... فلم يشأ المخططون لتغريب المسلمين أن يتركوهـا في حالمـا
 أختها في المدنية ماوصلت إليه من مدنية تحت ستار الأمم المتحدة . أنطلقت أمر يكا تغا الريف المسلم باسم " التربية الأساسية "

أما ماهي التربية الإسلامية ؟ ..

فهي كا عرفها أحد سَدَنتها » الدكتور حامد علار في بحث ألقاه في مؤتر أمر يكي منهِ من مناهج الإصلاح الاججاعي لرفع مستوى المعيشة يؤكد قيمة العملية التربوية وتغيير الأفكار والنزعات .

وفي مكان آخر .. تسعى التربية الأساسية إلى محاولة تغيير الأفـكار والنزغـات
والاتجاهات(rr) .
وني سرس الليان ـ مركز الأمم المتحدة

وفي قرى سوريا مراكز(rr) ... وقد تكون وصلت إلى غيرها ..
أما قضايا المرأة التى يتعمدون إثارتها بين الحين والحين ، ليظهروا بظهر المدافعين
عن المرأة المحبين لمصلحتها ، فزوبعة في فنجان . فنسبة الطلاق في البلاد الإسلامية ضئيلة
 وما بعدها . - المرجع السابق (Tr)

ونسبة التعدد أشد ضآلة ، بما لا يصح أن يرتفع معه الصوت كأنها مشكلة أو قضية ولئن كانت هناك قضسية أو مشكلة ، فهم سببها حين تسببوا بوسائل إعلامهم في تصديع البيوت ، وفي أثارة المشكلات ، وحين تسببوا بدعاوي المساواة العر يضة في أن لايكون للبيت قوامة ، وأن يكون فيه رئيسان الرجل والمرأة ، ورئيسان في مركب واحد يغرقانه ( كا هو المثل (

ثم حين ساندوا وساعدوا انحلال الأخلاق والتفلت من قيود الدين ، فلم يعد الرجل يخشى الله في الرأة ، ولم تعد المرأة تخشى الله في الرجل .

فدب الـلاف والشقاق
واللمل ليسى تحررا من الدين أو مزيدا من التحرر ، وإنا عودة إلى الدين والتزام بضوابطه وأخلاقه تصير المشكلة محلولة " وفي أنفسكم أفلا تبصـــــــرون " " " إن الله لايغير مابقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم ""

هذه شعارات الغرب ووسائله لإجداث التغيير الاجلاعي فينا ... علل|نية : في التعليم ، في الإعلام ، في القانون قوميات : تزق الأمة الواحدة وتزق الدولة الواحدة

تحر ير المرأة : ليسقط المجتمع في مأة الرذيلة ويقضي بنفسه على نفسه

وإذا نجحت فهاذا يبقى في مجتـع لم يقف بعد على قدميه ..؟ ولو نجحت هذه الدعوات فهاذا يبقى لنا من الإسلام .. ؟ لقد استجاب لها الطامعون في السلطة

واستجاب لها الراغبون في السقوط ، لأنهم لا يقدرون على الارتفاع !!

واستجاب لما السذج الجلاهلون الذين حسبوها علاجا لمذا الشرق الإسلامـي من
تخلفه وعدم نهوضه .

وبقى أن ينهض العالمون الصادقون ليفضحوا المخطط الأثيم للقضاء على الإسلام
والمسلمين .

بقى أن ينهض العالمون الصادقون ليقوموا با قام به من قبل نبيهم ورسولم محهد
 الباقي بعد أن تريًى غيرهم وسقط في الشراك !!

ولنكمل الصورة أو نقترب بها من الكهال : نقدم لعلمائنا ولأمتنا من ورائهم بعضا مما فعل ، ويفعل الصليبيون ؟

## المطلب الثالث

## ما يفعل بنا الصليبيـون

تقدمة:

لسنا نثير أحقادا..
 وتشر يدنا وإخراجنا من ديارنا (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم
 عن الذين تاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم . وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ... فإن لم يكفوا عن قتالنا وقتلنا، وعن إخراجنا وتشر يدنا... فهـم الـذـين يثـــرون الأحقاد، وهم الذين يظلمون (اوسيعلم الذين ظلهوا أي منقلب ينقلبونه) .

> ولن نأتي من القديم

لنذكر قومنا با فعلوه يوم دخلوا بلوا بيت المقدس ... فذبحوا فيه سبعين ألفا من المسلمين، حتى غاصت الحيل إلى صدورها في دماء المسلمين ...(r£)

## ولا با فعلوه في الجزائر، حين قتلوا مليون شهيد !!

ولا با يثير ون من أحقاد حين يحفَظون جنودهـم : :أنـا ذاهـبـ إلى طرابلس فرحـا مسر ورا، لأبذل دمي لسحق الأمة الملعونة، لأحارب الدولة الدالة الإسلامية التا

(r£) حاضر العالم الإسلامي ـ الكاتب الأمر يكي ستردارد ص r-A
(W0) (W) نشرت هذا الثشيد بجلة الرابطة الشرقية السنة الثالثة اللدد الثاني وذلك حين كان الغزو الفاشستي للشقيقة ليبيا.

ولا با يخططون له حين يقول أحد قادة فكرهم (إن جزيرة العرب التي هي مهد الإسلام لم تزل نذير خطر للمسيحية) وحين يكمل آخر:
n متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يككننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابهه،

وحين يضع لم أحد فلاسفتهم الحل النهائي فيقترح أن يباد ثلثا المسلمين وينفى الثلث الثالث ، وتهدم الكعبة وينقل تبر الرسول صلى اللـه عليه وسلـم إلى متحف اللوفر(r)

سنترك هذا وغيره جانبا .. لنذكر تومنا بما يجري الآن حيث يذُعون أنهم تخلوا عن

ولنضرب لذلك بعض الأمثلة:

1 - في الفلبين

يتعرض المسلمون في الفلبين لحرب إبادة لم يشهد لها التاريخ المديث مثيلا... فهم يجلون من تِبَل الصليبيين عن أراضيهم التي خصها الميا الله بالمصب والناء الماء، فإن رفضوا

 تثثل بالجثث وتنتقم من الجرحى والأطفال والنساء .

وني بيان للأخ عبدالباقي أبوبكر الأمين العام للعلاقات النارجية لجبهة التحرير


الذي لا يزال يقاوم الحصار مذ 17 شهرا:(والآن يعزز الميش المصار بـ ^كتائب جديدة غير توات الطيران التي تقصف المنطقة ليلا ونهارا، والبواخر التي توجه ضر باتها لما لما لمركزة من المدانع الفتاكة بدون انقطاع... (اوفي مرارة، يغتم كلامه .. يبدو لي أن المسلمين في العالم لم يعرفوا حقيقة الوضـع الــني نعيشــه أو أنهــم يتجاهلونناه. ثم يقول أمين عام الجبهة:اووكنتيجة لهذه المعارك التي لا تزال المال دائرة للآن


Y - في أثيوبيا :

كان أسد الحبشة يضطهد المسلمين اضطهادا شديدا، فرغم أنهم في حقيقة الأمسر



 أفرج عنهم لم يستطيعوا المشي إلا على أربع !

وكنا ننتظر بعدما أسقط الأمبراطور بانقلاب عسكري أن النظام سوف يتغير .. لكن المقيقة أن القبضة العسكرية الماكمة اشتدت على المسلمين حتى إن تقري ألمريرا عرض

على المجلس العسكري وتم إقراره يصرح:
ر"لقد حان الوقت أن نعرف جيدا من هم أعداونا، لقد اختار العرب وعملازهم أن يكونوا أعداءنا، وعلينا أن نعاملهم على هذا الأساس «(\$A)، .
(TV) (rA)

إن المجازر التي يتعرض لها الثوار في ارتير يا أمر يرك كل كل ذي ضمير أومروعة، "الكن أين المووءة، لقد خفت حتى اختفت!!「 ـ ـ المسلمون في تايلاند

نشرت بجلة الاعتصام القاهر ية أنه :
أ ـ في 17 ن نوفمبر 19Y7 قامت السلطات التايلاندية بهدم المسجد الكبير في ولايـة (بنارا) ، في إطار غخطط يستهدف إزالة الآثار الإسلامية، ومنع المسلمين من إنامئ شعاترهم الدينية وتشجيع بمارسة البوذيين لطقوسهم أمام المساجد وبناء الألاء الأصنام في كل المدن بالولايات الإسلامية الأربع في تطاني .

ب - قام نمسة أشخاص من المنشأة البحرية التايلاندية بذبح نمسة من القـرويين المسلمين الأحيله، ومثلوا بجثئهم، ثم قذفوا بها إلى البحز في محانظة تلوبة في ولاية تطاني.

انطلقت مظاهرة احتجاج تعرضت للقوات التايلاندية سقط فيها عشرون شهيدا وجرح فيها المثات.

ج - قامت في الفترة الأخيرة بحرق إحدى قرى المسلمين في محافظة (جاها بولاية جالا)، وتسعى العصابات البوذية إلى تشجيع هجرة البوذيين من شال البلاد إلى الجنوب الإسلامي وإقامة مستعرات فيها .

وبعد
فهل نجح الغرب في حربه الفكرية لنا ؟

## أولا: بالنسبة للأسلوب

حين نجح انقلاب „كال أتاتورك، العسكري، واستطاع أن يحقق ما كان الغرب يبغيه سلّم الحلفاء في اتغاتية لوزان باستقلال تركيا.
 ومن وراءها حاربت من أجله دهرا طويلا ...

وحاول كال أتاتورك بعد ذلك سلخ تركيا من إسلامها، بــا فرضـه من علما
 كل المجالات، ثم بما فرضه من إلغاء اللغة العربية واستبدا الماريالها باللاتينية ... ومن محارلته تغيير الزي بالقوة .

وعدّ ذلك كله نجاحا شجع الغرب بعد ذلك على مزيد من الانقلابات العسكرية في



 العسكرية وتعيقها في الشعوب(r9) وحسبنا ذلك انتقادا لانقلاب أتاتورك!!!!

n
 العربي اليوم - المربح الـبابت .


 19Vo

فإذا أضفنا إليه .. أن ما بلغه كال أتاتورك .. لم يغير شيئا من الثعب التركي بل
 وإحاطة الأعداء بها من كل جانب لكان للشعب مع أتاتورك وغيره من الأتاتوركين شأن آخر

وهناك أمر لا يزال غانبا عن أولك الذين يجرون التغيير ...ابهم يحاولون تبديل بناء
ببناء
يحاولون هدم البناء القديم... وإقامة بناء جديد... وقد يكون الهدم سهلا من ألعلى...
 وقعوا فيه، فظنوا أن الأنقلابات العسكرية قارين على هدم (القديم، وعلى إقامة الجديد...

وقد يكون نجحت في هدم القديم .. وهو ما سنتاقشه بعد ذلك .. لككها بالتأكيد لم تنجح حتى الآن في إقامة الجديد .

ثم إن هناك أمرا آخر غاب عن أولثك ... إن الانقلابات العسكرية تلجأ في وسيلتي اللتغير إلى العنف والقوة .. والقانون الطبيعي أن كل فع أله له اله رد فعل مسارٍ له في القوة ومضاد له في الاتجاه ...

والقانون الطبيعي كذلك أنّ زيادة الضغط تولد الانفجار .. ولعلهم يتغلبون على ذلك بالتغيير من حين لآخر امتصاصـا للبخـار المبيس أن يؤدي إلى الاني الانفجــيار، لكن
 يستطيعون السيطرة عليه ولا على نتائجه ..

وأخيرا، لقد انكشف هذا الأسلوب وتعرى، وأساء العسكريون إلى أنفسهـم وإلى الذين يععلون لمسابهر ... أساعوا أكثر مبا أحسنوا ... وإذا كان الغرب بحصصافتها قد أدرك

 العسكرية عن طريق الانقلابات العسكرية.
هذاذا عن الأسلوب الجديدئ....

## ثانيا: بالنسبة للهدف

كان الغرب „ذكيا"، حين أدرك في وقت مناسب أو متأخر أن التنصير كهدف لمدلته
 البهود الضخية البشر ية والمالية والإعلامية والتعليمية فإن النسبة التية التي تم تم تنصيرها منا من المسلمين نسبة تافهة يكن أن تلحق بالعدم لتكون النتيجة سلبية تاما ...!!

لذا كان البديل عن التنصير وإخراج المسلمين عن دينهم هو التغيير والاكتفاء بإبعاد
المسلمين عن دينهم ...

 ... نهل يا ترى نجر الهدف البديد ؟

نجاح أمر يتعلق بالأمم والشعوب لا يككم عليه في سنين، ولا في جيل، فقد لا تظهر الم نتيجته إلا بعد أجيال .. وتد تكون النتيجة الواني
 تيم الغرب، حتى في عاداتهم وفي لبسهم وفي طريقة أكلهـم وثرابهـم وفي تعاملهـم وضاتيكيتهم،!!

## لكن هذه النتيجة مشكوك في صحتها


وتقاليده، فلقد حدث على نفس العمق وأكبر استمساك وإصرار على النظام الإسلامي
 عنيفة تدعو إلى الإسلام كعنهج متكامل للفرد والأسرة والمجتتع والدولة!!

وبدا أن الجمر يتقد تحت الرماد.. فهل نتركه حتى يكون نارا تحرق وني نفس الوقت نورا يضي' . أم هل نحاول أن نأخذ نوره وأن نتقي ناره؟؟

على الذين يمارسون التغيير أن يحذروا، فقد تصيبهم النار تبـل أن يغشى عيونهـم النور... وعليهم أن يغير وا من هدفهم فلقد انكشف للناس...!!!

وخير للغرب أن يبتعد عن فتنة المؤمنين عن دينهم، فإن السهم قد يرتد أول ما يرتد
 (ابصداقة)، الشر ق الإسلامي، ويحافظ على مصالحه الاقتصادية والتجارية فيه من أن يصر على التغيي، فيفقد هذه المصالح، ويجني العداء إلى الأبد...

إن المسلمين لا يعادون الذين لا يقاتلونهم في الدين ولا يخرجونهم من ديارهم، بل إنهم
 الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله الـم يحب المقسطين، لكنهم في نفس الوقت ينقلبون مع الوتـت، طال أو قصر، إلى أســود غضاب إزاء من يقاتلهم في دينهم ويفتنهم فيه وإزاء من يخرجهم من ديارهم ويسلبهم أوطانهم... ذلك أمر ربهم (nإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، وأخرجوكم من دياركم، وظاهروا على إخراكم أن تولوهم ومن يتولم فأوليك هم الفاسقون،

خير للغرب أن يدرك أنه يكنن لـضارته أن تعيش.. إذا تركت حضارة الإسلام كذلك


 "ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون،... فأي الطريقين يختارون؟.

ولا يخش الغرب أن يغزوه الإسلام مرة أخرى .. فحسبنا اليوم وساتل الإعـلام، وحسبنا اليوم وعي الناس .. وحسبنا اليوم أن نترك لهم الئيار، فإنه شلإلإكراه في الدين الدين قد


 ونستعبد أنفسنا فأمامنا لذلك سنون إن لم يكن قرون!!!
 قلة، فانهم أعزاء علينا أن يفارقونا، ويفارقوا تومهم، نقول لم:
(إن في الغرب بضاعتين: بضاءة يزجيها إليكم، وبضاءة يضن بها عليك بليكم.... فأما
 . بها نهي سرّ تفوته المادي عليكم. هي علده واتككنولوجيتهها...

فا بالكم أقبلتم غلى التي يزجي، وتركتم التي بها يضن ... فز حصلتم غير القشور، غير الزبد. وتركتم ما ينفع الناس!!!

إن في خزائننا الجواهر وإن علاها التراب من طول الزمن وكثرة الكيد، وإن ماعندهم سراب خادع، أو معدن براق لكنه غير أصيل فلا ينبغي أن تترك البواهر الير في خزائننا، لند أيدينا للمعادن غير الأصيلة...

ما ينبغي أن تكون اليد المتوضئة هي السفلى واليد الأخرى هي العليا. فكيف إذا كانت اليد المتوضئة تلك الجواهر كيف ترضى أن تمد اليد وأن تكون هي السفلى!

وذلك لا يمنع من أن نستفيد بعلم الغرب وتجربته من غير أن نهجر قيمنا، ومبادننا، وأخلاقنا، وعقيدتنا من غيرأن نترك ديننا، فلا نبيع ديننا ولو كان بالدنيا كلها!!

$$
1
$$

7

الضصنارثن


## 

لم تتغلغل „الشيوعية") في الشرق الإسلامي كا تغلغل پالغرب" ربما لأن الأخير أسبق زمنا وأرسخ تدما ... وربا لأن الأخير أدرك في الوقت المناسب طبيعة هذا الشا الشر ق فكف عن الحرب السافرة له في عقيدته وتلون باسم الهضارة أو المدنية أو التغريب أو ألو التغيير الاججاعي لينشر العلمانية وحرير المرأة، وإضعاف الدين .. دون أن يشعر أكثر

المسلمين!!

لكن الماركسية أخطر على الشرق الإسلامي من الغرب ، بما تحمل في في أسلو:با من من



 بالله والإلماد في أسطائه، ورفض كل الأديان، وإن آئذت „آتكتيكاه مرحليا بعدم المجوم
 بأنها هي الأخرى „اشتراكية، و ويسارية،...!إلخ

 ماثلا لكل من تحدثدث نفسه باللرورج عليها!!!

وتد عاشت الماركسية، منذ صارت لها دولة.. تبذل الكثير لنشر مبادنها، ورسمت لنفسها (استراتيجيتَ، الزحف عن طريق (الشعوب) أو الطبا
 لتجري التغيير من القعة بدلا من (القاعدة، عن طريق الانقلابات الغسكرية...


ونجحت انقلاباتها في بعض البلاد في الاستيلاء على السلطة... لكن هل تنجح في تغيير القاعدة؟!!

والماركسية تستعد لترث حضارة الغرب .. وهو أمر واردب!

 لغيرها من مبادئ الغرب .
ثالثا : لما يعيشه الغرب الآن من تفسخ، وانسلاخ من دينه با لا يميمه من ذلك الكفر الصراح.
رابعا : لما أثرنا إليه بإن الله من أساس المضارتين واحد فلا غرو أن ترث الأخـت

ومن ثم...فكلماتنا - رغم موضوعيتها وأساسها العلمي ـ تحمل النذير لأمتنا.. أن البساط يسحب من تحت أتدامها!! وأن الدمار والفناء ينتظرانها إنا إن هي غفير ألت بعد اليوم ولو لحظة، أو إن هي „(فرطت، بعد اليوم ولو ذرة.

ونحسب أن نتطة البداية الطبيعية لمثل هذه المبادئ المادعة أن نتعرف وعاءها،


 المستعان ... وعليه التكلان ... ولا حول ولا توة إلا بالله العلي العظيم.

المطلب الأول

## الوعـــاء

تقدمة：

دراسة المبدأ بغير وعائه دراسة قاصرة ذلك أن الفصل بينه وبين ذلك الوعاء فصل

 إلا نكدا（21）．．والمديث عن وعاء الماركسية يشمل：

البيتة التي ظهرت فيها، ثم الرجل الذي نادى بها، وحسبنا ذلك، وإن كان في كثير من（الناذج، الأخرى الداعية إليها الكثير من أصحابها الأولين．．．

## أولا: البيئة

ظهرت الماركسية أول ما ظهرت في أوربا وكان كل شئ' هناكُ يهدّ ها: الدين، والاتتصاد، والفلسفة، ولنعط كلا... كلمة!

$$
1 \text { ـ الدين في القرن التاسع عشر: (\&r) }
$$

قاست أوربا الكثير من دينها ـ هذه حقيقة لابد من الاعتراف بها، ففي الوقت الذي
 الإسلامي - بأكثر من طريق - وعرفت عقيدته السهلة، وشر يعته السمحة... تفتحت آذانها، وعيونا على دين معقد يصادم العقل ويرهقه ؛

فسن قائل بأتانيم ثلاثة: (الأب والابن والروح القدس)!!! ومن قائل المسيح ابن
الله، ! ومن قاثل (إن الله هو المسيح بن مريم،!

وكل ذلك تحريف لدين المسيح ـ عليه السلام ـ وخروج عليه ! فكيف لأبناء عصر

 يلد ولم يولد ولم يكن لل كفوا أحده

كيف بن سمع بهذه البساطة أن يسيغ ذلك التعقيد؟ ثم كيف مع ذلك التعقيد با

 التفتيش، لترتفع أعظم الرؤوس على أعواد المشانق ...

لم يكن بعد ذلك غر يبا أن ترتفع الصيحة: „اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس،، ثم بأن تكون (االردة) عن ذلك الدين إلى (ددين ماركس". هذا عن الدين...

## Y ـ ـ الاقتصاد في القرن التاسع عشر(r\&)

كانت الرأسالية في عنفوانها ...
أصحاب „المزارع الكبيرة، يُارسون (الاتطاعه، وأصحاب المصانع - بعد الـــورة

 يرفلون في عرق جبينهم.

والتطرف يفضي إلى تطرف ... ذاك قانون الطبيعة فليس غريبا أن تستمع الطبقة



روليس غريبا أن يصدقوا نظرية پفاتض القيمة، وإلغاء الملكية الفردية، وشيوعية رأس المال، من كل حسب طاتته... ولكل حسب حاجته.!!

## 「

كانت الفلسفة السائثة في ذلك القرن هي ما يكن أن يسمى بغلسفة „المثالية، والتي كانت ميراثا كبيرا منذ رأفلاطون، إلى فيورباخ .


 خطورة

وقد أغرتت في التحليق في الفيال، وأغرقت كذلك في الموض فيا ليس هلا به علم، مثل كثير من „ا(الْإيات)، فكانت الفلسفة المادية القائمة على ״المسن" رذّ فعـل لتلك الفلسفة المثالية المغرقة في الخيال.(80) .

وهكذا كان الدين في أوربا يِهد للماركسية.. وكانت الرأسمالية في أوربـا، تهـدـد

 نلقي بعض الضوء على صاحبها ومؤسس أول دولة لها.. ليكتمل المديث عن ألورئ الوعاء...

 القلم - الكويت .

## ثانيا : مؤسس الفكرة

اليهود والفكرة :
مؤسس الفكرة : ماركس
مؤسس الدولة : لينين
وكلاها من أصل يهودي
وحتى لانفرق في الحديث عن صناعة اليهود للفكرة ، وصناعتهم للسولة ، وماقيل

 شعارا للثورة البلشفية نفسها(مرا 0) كل ذلك وإن كان أكثره صحيحا إن لم يكن كله فإند



 روسيا كان بفضل العقلية اليهودية التي خلقت السيوعية في العالم ونتيبجة لتدبير اليهود ، ولسوفـ تعم

 زماكس بربتوغ ، وأتوكان .. ( راجع محد خليفة التونسي الخطر اليهودي وبّد كيلاني - الحط اليهر اليهودي علي العالم الإسلامي ، حقيقة الشيوعية سلسلة أخترنا لك ــ دار المعارف بصر .. الغ . .

$$
\begin{align*}
& \text { كان من اليهود في بجلس إدارة الحرب والثورة : } \\
& \text { 1 - تروتسـكي Y }
\end{align*}
$$

( لم يكن الأخير يهوديا ولكنه متزوج يهودية ) ـ راجع ماسبق .

كان المجلس الحاكم على عهد ستالين مكونا من IV عضوا منهم £ عهوديا عل النحر النتالي :
كاجاتوفش ( نائب رئيس المجلس ) بير يا ، شفيرنيك ، كيرتشينستين ، جوركين فيرسلوف ، مولتوف ، ايليا


ستالين كان متزوجا من يهودية - ويذكر امان راجوزا في كتابد عن ستالين أن بدته لأمد كانت يهودية .
 البلشفية شعارا لما الأنعي الرمزية وبداخلها النجمة السداسية ....

في الوقت نفسه قد يتضمن لونا من الدعاية اليهودية ، بقصد إلقاء الرعب في تلوب
 لماركس صانع الفكرة ونترك الدولة ( اكتفاء بالإشارة السابقة " . ماركس :




 - - r فـ الإرث بعد أن أكل نصيبه .. وذلك بدلا من أن أن يعولن وهن أن الإنا -r
 فى الوقت الذى كان يبيعها فيه إلى دور أخرى !! 0 - موت ابنتيه منتحرتين :
واحدة (الينورا) بعد أن عاشت فـ الحرام مع عثيق لها .. ثم اكتشفت سبق ذوواجه ، والثانية خوفا أن تدركها الشيخوخة !!

وكا أننا لم نأخذ كارل بذنب آبانه فإننا لا نأخذه بذنب بناته ولككنا نتساءل ألا يكن
 يعرفهن طريق الحياة الصحيح(101) ـي ولنحاول بعد ذلك أن نتعرف على الماركسية كبدأ ، بعد أن عرفناها كوعـاء فيا عرضنا له من البيئة التى نشأت فيها ثم من الشخص الذي النى نشأت فيه .!!!



المطلب الثانى


من مادية (فيور باخ، وجدلية (هيجل، .. أقام „كارل ماركس"، فلسفته على المادية




 وتبدو الرابطة واضحة بين أساس الماركسية الفكرى ، وأساس الغرب الغئ الفكرى ، بل إن


 أزمة الفلسفة المثالية فـ القرن التاسع عشر ..

الامر الأول : ماأشار إليه العقاد من اعتلال جسمه وماقد يكون لد من أثر ني اعتلال عقلد فان ذلك ليس اخطرادا دائنا ، فقد تكون علة الجسم حافزا إلى توقد العقل واستقامته إذا عرفـ الطر يق

الأمر الثاني : ما أشار إليه العقاد من ״ قذارة « كارل ماركس البدنية ، وعدم نظافته وما أستدل عليه

 قذارة باطنية وقد لايكون الربط محكا بين تذارة جسمه ، وتذارة أفكاره ...
 لولا الفلسفة الألمانية ولاسيل فلسفة هيجل ( ونضيف إليها فيورباخ ) لما تأتى للأشتراكية العلمية أن ترى النـي
( ماركسية القرن العشر ين ـ ترجمة لكتاب جارودي ـ التحول الكبير في الاشتراكية ـ الطبعة الثالثة ـ

r (Or)



 ثم ماقال به لينين حين واجهت النظرية العمل ، وبدأ أمتحانها الـقيقى ، ومنها ما ما
 سوفيتى ليضع أسس الماركسية اللينينية ، والذى أعتبر توحيد الفكير والمارين المادة من مفاهيم الملادية المنحطة ، وانهارت معه بعض الأسس لتلك الفلسفة أمام حقائق العلم المديث .

ومنها ماقال به أخريا الفيلسوف الفرنسى روجيه جارودى فـ سنة 1977 في كتابه
 بعدت الماركسية كثيرا عن أساسها ، وغضب لذلك أنصار ألصارها ، فأخرجوه من المزب 1979 بعد أن كان يحتل مركز عضو المكتب السياسى وفيلسوف الحزب

ثم عاد الحزب الشيوعى الفرنسى بعد إخراج جارودى ليرفض دكتاتور الئور ية البروليتار يا
 وتبعه فى ذلك الحزب الشيوعى الإيطالى فاذا بقى من رفكرى الماركسية بعد ذلك ب؟؟

كيف يسير التخطيط لهدم الإسلام بين المسلمين داخل الأتحاد السوفيتى ؟
 الألماد العلمى بأكايثية العلوم الاجاعاعية التابعة للجنـة المركزية للحـزب الشيوعـى

ما يشير إلى أن وسائل الإلحاد هى وساثل التبشير القديةّ تعيد نفسها مرة أخرى ، وإن حاولت أن تتجنب أخطاء التبشير ، واقتربت من وسائل التغيير الإبجاعي يقول كتاب نشر الإلماد الصادر فـ روا
والآن من ذا الذى يعتبر أهلا للقيام بنثر الإلماد بين معتنقى الإسلام ..؟




 قومية أخرى قائمة بانضر ورة على عدم الثقة وأيا كانت قومية الداعية فلابِد له من معرفة جيدن بيدة بالدين والدين والعادات والتقاليد التى


 مع المرأة التى تقوم بالدعاية فابنهن أفضل سلوكا إلى حد كبير ..

 استقلالا .






وت大ارس لبان الكبار التى تؤسس فـ مناطق السكنى والمؤسسات تأثـيرا توميا في تكوين رأى عام إلحادى .

 دفن الموتى إلى أن جعلوا تأثير الشيون الرينر الرسيين وغير الرسميين يتضاءل في هذه العملية إلى حد كبير
ون نشر الإلـاد بين المسلمين في دار الإلماد العلمـى بوسكو يعــل الثيوعيون
 الختيافوف وكثير غيرهم ، وهم يزورون مساكن المؤمنين ويحادثونهم ويسـدون اليهم

النصيحة .
ويساعد الدعاة مساعدة كبيرة في صراعهم ضد التأثير الدينى ، فارتداد إنسان نى شهرة فـ تضايا الدين يصلح مثالا بالنسبة لبعض المومنين .


 الكولوخوزعونا للداعية يكارسون نشر الإلماد بين أفراد المؤمنين . ويكتسب العاملون فـ ميدان الطب نفوذا كبيرا بين المسلمين ، ونىا ونى نقط العلاج


 وقراها ـ لذا فإن الطبيب ومساعده من أجود المرشحين لمارسة الإلماد بين أفراد المسلمين .
ويختص المعلمون فى المدارس بدور كبير فى الدعاية إلى الالماد

فالبداية الأولى للتعرف إلى الطفل تجعل في إمكان المعلم تحديد التأثير الدينىى للعائلة ، ومهمته الأولى حينذل هى إقناع الآباء بالامتناع عن تربية الأولاد تربية دينية ،

وئكنه فى الوقت نفسه أن يؤثر تأثيرا إلحاديا كبيرا على الآباء أنفسهم بإقامة اتصال مباثر بينه وبين الأسرة (أأسرة التلميذه

 على التحر م من الدين

وتودى اللجان النساتية دورا كبيرا فـ مارسة نشر الإلماد بيزi الأفراد من النساء المؤنات ، وتد أثرت تأثيرا طيبا فن كثير من مناطق سمراني

 الانعتاق من الدين ومن الأمور التى لها أهمية كبيرة فـ نشر الإبلاد بين النساء تكوين رأى عان الما ضد




 ومعهم زوجاتهم .. وهكذا استطاع الملحدون أن يجعلوا كلا كلا الرجال يجضرون إلى إلى أماكن الاججاعات العامة ومعهم زوجاتهم
 والمحاضرات والمحادثات الإلحادية من أتباع أى نظام دينى آخر ، ذلك ألن ألما القرآن يستنكر

 أمم التصورات الدينية التى يشاركه إياها أجماده وأجـداد أجـداده وفى مثــل هذه
(00) حتى الشيوعية تحارب المجاب وهي نغس دعوة الغرب إلى تُرير المرأة ..تري مل تغند نسازيا كيف المد الغرب الكافر مع الثر ق الحاقد على تعريتهن .. وهل ينتهن ضرر ذلك على الإسلام ... ؟؟؟

الأحوال نجد مثل هذا الإنسان إما أن ينغلق على نفسه وإما أن يعبئ كل إرادته وعقله
 الإنسان أن يتخلى عن العقيدة التى نشأ عليها

لهذا كله لا يُس الدعاة المجربون الدين مسًا مباشرا فـ محادثاتهم أثناء مكارستهمز نشر






 يستولى موضوع المديث على ألباب المؤمنات ، حينئذ فتط تبدأ في الكلام بحرارة وإقناع عن ضر ر الرواسب الدينية

وهذه قصة يرويها ملحد من موسكو يسسى ل • ج جومبروف ، تُكن من إخراج







 إلى أن خلعت رحيمة ربقة الدين من عنقها نهائيا ...

ومن الأيسر على الداعية إلى الإلماد أن يحقق النجاح عندما يكون الرأى العام بين المجموع مكيفا على نحو لا يعبأ الناس فيه بالإفطار فف نهار رمضان مثلا

ولابد فى العمل على نشر الإلحاد بين المؤمنين المسلمين من أن تستغل فـ بـر براعة اللهفة
 اهتامات معتنقيه ويحددها لكى يثبت الجهل .

## المطلب الثالث

## ماذا تفعل الماركسية بالمسلمين (07)

المأساة أجلّل من أن تكتب في مطلب .. !!

فلنكتف فيها بالإشارة

ولنطلبْ فيها من القارئ ـ ملحَين ـ أن يقرأ المزيد .. !
(أولا : المسلمون في الاتحاد السوفييتي (ov)

الأرض الإسلامية ميراث ححد صلى الله عليه وسلم أضعاف أرض روسيا ...

فأقاليم الإسلام في الاتحاد السوفييتي تشمل :

-     - الأورال .
. Y استرخان
-r


 الاتحاد السوفييتي للشيخ الداعية محمد الغزالي .
- ـ القوقاز » وهي أغنى المناطق بالبترول وبعض المعادن " .


 والبلخي ومن علاء المندسة بنو موسى .. ، ومنها البير وني والمانتا يدي والئي والغوارزمي والسرخسي والجوهري وغيرهم ...


## ومن الثروات المعدنية :



الأورانيوم والفرام والزئبق والنحاس والقصدير والبلاتين ...

وهذه الأقاليم تُثل الشهال الشرقي من العالم الإسلامي



بعد الثورة البلشفية وعلى التحديد في V ديسمبر او او أصدر بجلس قوميسيري الشعب البلشفي نداء موجها إلى شعوب روسيا من المسلمين كان من بين بين من وتِّع لينين


والأرض التي تستند عليها أقدام اللصوص الاستعاز يين تشتعل نارا ه .



له أهل ...
أيها المسلمون في روسيا .

أيها التتر على شواطئ الفوجلا وفي القرم .

أيها الكرغير والسارتيون في سيبير يا والتركستان .

أيها التتر والأتراك في القوقاز .

أيها الجبليون في اتحاد القوقاز .

أنتم يا من انتهكت حرمات مساجدكم ، وقبوركم ، واعتدي على عقائدكم وعاداتكم وداس القياصرة ، والطغاة الروس على مقدساتكم .

ستكون حرية عقائدكم ، وعاداتكم ، وحرية نظمكم القومية ومنظماتكم الثقافية مكفولة لكم منذ اليوم ، لا يطغي عليها طاغ ، ولا يعتدي عليها طاغ ، ولا يعتدي . عليها معتد

هبوا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم ، فأنتم أحرار لا يحول بينكم وبين ما تشتهون حائل ... إلى أن قال البيان :

أيها الأخـــــــوة (!) .
أيها الرفـــــاق (!)

لنتقدم سويا في عزم وصلابة نحو سلم عادل ديوقراطي (!) .

إن رايتنا تحمل معها الحرية للشعوب الظظلومة في أرجاء العالم .

أيها المسلمون في روسيا .

أيها المسلمون في الشرق .

إننا ونحن نسير في الطريق الذي يؤي بالعالم إلى بعث جديد نتطلع إليكم لنلتسس
عندكم العطف والعون .

استجابت البلاد الإسلامية وأعلنت استقلالا ( عن الدكم الروسي القديم ) فهل تركها الحكم الذي » يحمل الحرية للشعوب المظلومة في أرجاء العالم « ؟؟؟

في أبريل سنة (191^ أصدر لينين أمرا بالزحف على البلاد الإسلامية وسارت الجيوش

 استيلاوها على شبه جزيرة القرم لعنف المقاومة فيها .

وني سنة 1919 ، تم الاستيلاء على جمهورية الاش اوردو .

وني إبر يل سنة - I9r ، انتهت من احتلال القم ، واستأنفت المجوم على جهور أذربيجان واستطاعت إخضاعها .

وفي ههاية سنة •19ヶ ، إستولت على بمهورية خيوه ، بعد أن ظلت تدافع دفاع

وفي سنة (I9Y ، استأنفت المجوم على جهور ية ( بخاري " ، ودار فيها قتال عنيف

، ودافع أحفاد البخاري رضي الله عنه عن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم بحكم أنهم وحدهم - لم يستطيعوا الوقوف في وجه الزحف الأمر الثقيل فهزمت جيوشهم المنظمة ، لكنهم ظلوا يحاربون حرب عصابات مدة عشر سنوات دون أن يتلقوا أية معونة من العالم الإسلامي .
 كالينين عن جماعة القرم ( نتيجة نقل الروس ما في الجزيرة من أقوات ليضطروهـم

للتسليم ) .


وارتفع عددهم في مارس إلى . . .

وبلغ عددهم في ابريل ....

وبلغ عدده في يونية VY•ر•VqY ( ولم يذكر كم مات في هذا الشهر ) .

وقد كان سكان القرم في سنـة I91Y تهســة ملايين ... فبلغـوا في سنـة • 19£ .......... عفتط وهذا ما يقل" عن عشر السكان .

وكانت المساجد l00^ مسجدا ولم يبق منها إلا عشرات !!

لجأت الثورة الشيوعية بعد أن استتب لها الأمر ، إلى نفي شعوب بأكملها ، ليحل
 إلى الأمم المتحدة أن بعض المهاجرين من الحكم البلشفي الغاشم قدموا بعض الحقائق التي نذكر منها :

أ - في التركستان وحدها ، قتل الشيوعيون سنة عبا19 مائة ألف مسلم ... وقفـوا ثلاثهائة ألف مسلم ، ومات ثلاثة ملايين مسلم جوعا نتيجة استيلاء الروس على
 القبض على . O ألف مسلم أعدمت منهم فر يقا ، ونفت الباقي .

وقتلوا من رجال الدين : الشيخ برهان الدين البخاري قاضي القضاة ، والشيخ خان مروان مفتي بخاري ، والشيخ عبدالمطلب داملا ، والشيخ محسوم متولي ، والشيخ عبدالأحد دارخان ، والشيخ اللاج ملا يعقوب ، والشيخ ملا عبدالكريم ... وغيرهـم كثير ون ...

ومن الساسة : خدمة نياز رئيس بمهورية ، ومولانا ثابت رنيس الوزراء وشر يف
 والحاج أبو محسن وزير التجارة ، وطاهر بك رئيس ججلس النواب ، وعبدالله دلمال وزير الأثغال

- وفي سنة 19£9 هرب . . . .
- وفي سنة • 190 ، هرب • . . ر. مسللا .. وقتلت روسيا سبعة آلاف!!! ب - في القـــرم :

قتلـــــــوا ...
.........
تتلوا ولي ابراهيم رتيس الجههورية مع وزرائ
قتلوا عحمد قوباثي رئيس الجمهورية وبميع وزرائـ تتلوا الياس طرحان رئيس البمهورية وجميع وزرائـــــي وزي
 تحاتشنفسكي

سنة سنة 19 سنة سنة سنة 19YY

في دستور سنة 191A نصُّ على أن " حرية الدعاية الدينية واللادينية مكفولـة

عُدُل في سنة 1919 إلى ״ حرية إقامة الشعاثر الدينية وحرية الدعاية اللادينية مكفولتان لجميع المواطنين ه .
 تفصل الكنيسة في الاتحاد السوفييتي عن الدولة ، والمدرسة عن الكنيسة ، ويكفل لجميع المواطنين حرية الدعوة ضد الدين ...

وفي المادة بY الد من القانون الجناني السوفييتي تحريم تلقين الأطنــل الأحـداث
العقاثد الدينية في مدارس المكومة أو المدارس الخاصة أو المعاهد التعليمية المختلفة .

وواضح من هذه النصوص :

ا - التفرقة الظالمة بين حرية التدين وحرية الالحاد فالأولى مقصـورة على مبـاثرة الشعائر ( إن صدقوا فيها ! ) والثانية مكتدة إلى حرية الدعوة والدين الداية ضد الداين الدين .
. - ت ت تنتهي حرية التدين إلى بجرد شعار بغير مضمون ولا تطبيق

وإذا كان التص الجناثي آنفا يحرّم تلقين الأحداث العقائد الدينية في أيَ مدرسة أو معهد ، فسن أين يأتي التدين المقول بأنز الدستور يسمح بإقامة شعائره ؟!

## ثانيا : المسلمون في بلغاريا

ونكتفي فيه ببيان موجه من هؤلاء المسلمين إلى اخوتهم في العالم الإسلامي ، وأشار



## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اللي قال في كتابه الكريم n ا إن فرعون علا في الأرض وجعل

 ونككن لمم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودها منهم ما كانوا يَذرون

نحن المسلمين البلغار نتقدم بالشكر لكل من عمل على نشر تضيتنا للرأي العام سواء كان ذلك بالاذاعة أم بالصحف ، وتد كان لذلك أثر عين الثيق في نفوسنا ، ونود أن نوضع حقاثق أخرى عن تلك القضية .

بعد أن شعر المستولون البلغار بنثر القضية خارج التطر أذاع راديو صوفيا بياناً
 الآخرين




البند ( ب ) لكل مواطن بلغاري المق في أن يعتنق أي دين يرتضيه .
$\qquad$ البند ( و ) لكل مواطن بلغاري يحمل اسط غير بلغاري المق فـ
 لمجرد مله لذا الاسم .

وبالرغم من ذلك فان المكومة البلغارية مصمة ومستمرة في تنفيذ يظطط التنصير الماركسي ضد المسلمين معيدة عهد هتلر .

في شهر يوليو وأغسطس في مدينة بلاتويفقراد طلب من بميع المعلمين المسلمين أن

 طردوا من وظاثفهم ومنعوا من حق العمل في بلغاريا موطنهم ومسقط رأسهم م ألما

عند بده العام الدراسي IGYY _ IGY طلب من بميع تلاميذ المارس المسلمين أن يغيروا أسطههم الإسلامية كثرط لاستمرار المرهم كتلاميذ وإلا طردوا من المدارس ورفضوا . جميعهم وطردوا من المدارس .

صدرت أوامر في المؤسسات الـكومية لجميغ المسنولين الاداريين أن يقوموا باجراءات
 قبل وزارة الداخلية لراتبة تنفيذ هذه الأوامر ومتابعتها حتى النهاية .
 لذا الغرض وساموهم أمر أنواع العذاب ومن عاد منهم فبرجل مكسورة ألمر أو يد أو أضلع مكسورات .

تم حصار بعض القرى منها كراستافا وقرية سرسينيا في منطقة بازرجيك وقاموا بانتهاك حرمات المنازل بعد أن حطموا الأبواب والنوافذ واقتحموهـا



 القبض على بعض المسلمين واتهموهم زورا وبهتانا بارتكاب جا جائم قتل المسلمين وحكا ولا عليهم بالإِعدام ونفذ فيهم حكم الإعدام .
 بلاقو يفقراد وسمولن تراد في مظاهرة احتجاج متجهين إلى صوفيا ( العاصمة ) وكان ذلك

 الغز يرة والوحل وعلى بعد أميال قليلة من صوفيا وبا وبالتحدي السلطات وأرسلت لم توة ضخمة من الميش والبولي المصفحة ونقلوهم إلى مدينة بيلو حيث وضعوا في السجون حتى المي الآن .


 أصدرت أحكامها التالية :

1- صبري معمد بوصيف هr عاما وأب ل ب أطفال الإعدام .

ع ع - Y

- r ع ع إيلانسكي ( YQ عاما أب لطفلين ) الإعدام .
₹ - . بمال على بونصيف ( Y9 عاما أب لطفل ) 10 سنة سجن .
-     - يس إبراهيم فيصلوف ( Y Y Y ع عاما وأب J ع أطفال ) سنة سجن .
- 7 - رجب إبراهيم شولاكوف ( • 1 ع عاما وأب لطفلين ) سنة سجن .
. وصدرت ضد آخرين أحكام بالسجن لمدة متفاوتة - V
 عدد السكان واتتحم الجيش منازل المسلمين عنوة واتتادوا المسلمين مكبلين بالسلاسل
 جو من الإرهاب والضرب والتهديد بالسجن والطرد من العمل . وني هذ الظه الظـرورف


وأطلقت عليه الرصاص فاستشهد وهو أب لطفلين في ون عام الما من عمره .

أوقفت بميع المعاشات عن العجزة الذين تقاعدوا عن العمل ، وأغلقوا أبواب العمل أمام كل الذين رفضوا تغيير أسماتهم وحرموهم حق العلاج وهم الذين أفنوا شبابهم في خدمة بلغاريا .

حدث في مدينة مدان أن وضعت إمر أة مسلمة في أحد المستشفيات المكومية وطلب
 أن هذا أمر حكومي ولابد أن تنفذه فعند ذلك رمت طفلها بين أيديهم وتركته لم .

في كثير من مناطق المسلمين ، حطموا المساجد وكانوا في الماضي تد منعوا الشباب من
 بحجة أن إمام المسجد قد توفى .

في قرية اسمها بليزقور في منطقة كرجلي حوصر منزل أحد المسلمين ، وكان قد تَكن
من الهرب ، ولكن قوات الجيش أطلقت عليه الرصاص فاستشهد في حينه .

كثيرا ما يهرب المسلمون من مناطقهم خاصة المثقفون منهم لكي لا يقعوا في يد السلطات . والأشخاص الآتية أسلاؤهم رفضوا تغيير أسطاءهم وهددوا بالقتل فلم يرضخوا للتهديد وزجّ بهم في سجن مدينة سليفانا قسم بلانسكو وهم :

1- 1 -
r -
( وهو من حفظة القران )
وهؤلاء من منطقة صحوليان ( جنوب بلغاريا ) .

- 1 - r حمد علييف


وهؤلاء من منطقة بلاغريفي قرار .

- 1 ـ رجب أهدوف
r - صالح توهوف .

وهؤلاء من منطقة بازارجيك .

على رايف من مدينة زازغراد .

إنا نناشد إخواننا المسلمين والعرب أن يدوا لنا يد العـون وأن لا يكتفـوا فقـط
 ضدنا دون ذنب ارتكبناه ونطلب من الدول العربية التي ها عا علاقات اقتصادية اتلادية مع



ونسأل الله أن يشد من أزرنا .

وُموعدنا الصبح أليس الصبح بقريب .

المسلمون البلغار

## 

وننقل هنا عن اتحاد الطلبة المسلين في شرق أوربا :

إذا كانت هنالك معان كثيرة وغتلفة يوصف بها حالة شعب من الشعوب، لكى
 التحدى لكل شیء ، وإن شعب ألبانيا المسلم بلـدير بأن تطلق عليه تلك المعانى والصفات .

وهنا نبدأ بنظرة سر يعة ختصرة لتاريخ ألبانيا القريب، وذلك إلى ماقبل هســين
عاما .


 تحت المكم الإيطالى في عهد (فكتور امناولى)، وانتدب (دوتشة موسيلينى) ليحـكم ألبانيا. أما الملك أهمد زوقو نقد نقل إلى إيطاليا .

ثم بدأت المرب العالمية الثانية، وكانت ألبانيا مثل جارتها يوغوسلافيا ترز حتحتِ




 فانفصلوا عن يوغوسلافيا وتبنوا الحكم الشيوعى الماركسى المتطرف .

تلك نظرة سر يعة، الهدف منها الوصول إلى معرفة الوسائل التى أوصلت الحكم إلى
ما هو عليه الآن .

 أنهر يلاقون أشد المصاعب والاضطهاد من عنت المكم الشيوعى الحاقد .

حيث قام الحكام الحاقدون بهدم المساجد، ومنع المسلمين من أداء شعائر دينهم، كها أن

 كذا لا يدعونهم يدفنوهم في مقابرهم الماصة بل يجبرونهم على دلى دفنهم في المقابر العامة مع


 التعليمية، والإعلامية .. وقد حدثنا أحد أولثك الذين اشتغين الـنلوا بهنة التـدريس حيث

يقول بأن الوزارة أمرت المدرسين بأن يهتموا بغرس فكرة عدم وجود اللـه في عقـول الأطفال ، وقد حدث مرة أن سأل طالب عن الله هل هو موجود ، فأجاب نعم إن الله

 المتعارف عليها عن الله ورسوله ، هي أن الله والعياذ بالله هو ( أنو خوجه ) ربهر الهـه ومالك نعمتهم ، وأن ( محمد شيخو ) رسوله والمتصرف بأمره .

هذا جزء بسيط، وقطرة من بحر عميق مما يلاقيه المسلمون في ألبانيا المسلمة .

رابعا : المسلمون في الصين

ونأخذ منها مثلا واحدا .. مانشرته صحيفة „اتد بات باده في هونج كونج في عددها الصادر في II أكتوبر سنة 1977 وهو منشور موجه إلى الحرس الأهمر جاء فيه ...
(يارجال الحرس الأممر

لايكنن أن ندع لعدو من أعداثنا أن يهرب، وعلينا من الآن فصاعدا أن نهاجم أكثر


الدين المزعوم ...

من الآن فصاعدا، لن يسـع لكم بأن تضعـوا تناعـكم الدينـى على وجوهــكم، سنطردكم وندمركم ومن الآن فصاعدا لن يسمح لكم بأن تأكلوا لـم الأبقار لأن الأبقار تخدم الشعب، ويجب أن تأكلوا لـم المنازير ...

ولايكنكم من الآن فصاعدا أن تضيعوا وتتكم في الصلاة(!!!) .

ولن يسمح لكم بأن تقرأوا ما يسسى بالكتاب المقدس (القرآن) ! .
اسمعوا أيها المسلمون :
.... دمروا جوامعكم(!) حلو المنظطات الإسلامية، احرتوا القرآن (!)..
........ الغوا الحظر الذى وضعتموه على الزواج المشترك (!)

. ...

م 17 الغزو النككى

> ... ادرسو! أفكار ماو (1) .

و... إذا لم تندبجوا فسنطردكم وندمركم، يجب أن نسحق جهور البردان الدينية
وندمرها معك,(!!) .

## فلتحيا الثورة الثقافية الكــبرى .

فليحيا طويلا .. طويلا .. الرنيس ماو .. (09) (!!!!!) .
 الإبلام نِ دجه الزهع الأمر .

## خامسا : في الصومال

أعلن زعيم الانقلاب العسكرى (!!) محمد زياد برى الاشتراكية العلمية (الملاركسية) ثم أصدر بعض النصوص القانونية التى تسوى بين الرجل والمرأة في الميراث، وصرح


قام بحل بعض المشاكل حلولا فورية ثورية .
وكتب الإمام الأكبر شيخ البامع الأزهر يقول إنه ثبـت من تتـل بعض علماء الإسلام الذين كتبوا لرئيس الانقلاب يوضحون حكم الانم الله في الموضوع ، وأنهم تتلوا أشنع تتلة لأنهم بينوا حكم الله .

أما الذى لم يفصح عنه الإمام الأكبر فهو أنهم قتلوا حرقا، ليعيد للأزهان تصة أصحاب الأخدود (النار ذات الوقود، إذ هم عليها تعود، وهم على ما يفعلون بالئومنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميده ..
وفي تقرير عن الصومال نشرته بجلة إسلامية (•7)
"أن الرئيس الصومالى زار مركزا من مراكز التوجيه في مدينة حركة التى تبعد عن ون
 وقت الغذاء فوجد الرتيس أن البنين يتغذون في بلون اختلاط .. فقال للطلبة: إن مظهركم هذا مظهر رأسلالى رجعى وتد بذلنا بلا جلا جهودا
 سنوات، ثم أمر أن يجلس كل فتى إلى جانب نتاة ولا تم التوزيع على ذلك النحـو الغريب، قال الرئيس للطلبة: الآن أصبع مظهركم مظهرا اشتراكيا .

موقف الدين من الماركسية

ونحن نقصد بذلك ديتنا .. دين الإسلام
 تنتهكه بل أن تلتههه، فليس في ظروف ديننا شئ من ذلك ..

ليس في ديننا ذلك التعقيد في العقيدة . ليس فيها أقانيم ولا تثيث ولا ولا إشراك

ما حدا بفكرى الماركسية أن ينظروا إلى الدين على أنه مشروع إنسانـى أى جهـد بشرى ..

وإذا كان كذلك، فإن الذين صنعوا الدين رجال وهم رجال ، ولم أن يصنعوا مثل ما ما


وليس في ديننا صكوك غفران ولا قرارات حرمان .

والعلماء في القوون الوسطى، ومن ثم فإن موقفنا من الماركسية يختلف عن مولم موقفهم ..
وحاولة „التوفيق" أو (التلفيق" التـى يصنعهـا »أذكياء، الماركسية للتـدليس ألو
التدسس إلى الإسلام بإعلانهم تبول الإسلام عقيدة، والاشتراكية العلمية منهجا محاولة مفضوحة ومردودة .

أولا : لأنه واضح فيها التكتيك المرحلى
وهو ما كشفت عنه كثير من كتابات مفكريهم بل ما أوصى بد بعض مئقراتهم .
 دائمة، أو حتى أدخلوه في نظريتهم واعتبروه جزءا من وإيديولوجية، دانمة

على كل هذه الغروض
فإن ذلك العرض مرفوض .

لأن القول بأن الإسلام عقيدة والاشتراكية العلمية منهج قول يتناف مع طبيعة الإسلام فهو عقيدة ومنهج حياة وهو في هذا لا يقبل التجزئة ولا التفرقة، ولا المساومة،

ولا التلفيق ولا الترقيع ...!

ويسبى كل ذلك : كفرا، وفتنة، وجاهلية، وعحادة لله ورسوله.

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بيعض ..؟ (17) .

 اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا .. فإن لم تفعلوا فأنوا بحرا بحرب من الله ورسوله (7z)

وهو في هذا منطقى مع عقيدته، ومع شر يعته
فعقيدته أن الشرع كاليلق خالص حقا لله .

ألا له اليلق والأمر تبارك الله رب العالمين والألوهية التى نرفعها لنا شهادة وشعارا ونقرر بها لله سبعانه وتعالى وننغيها عمن سواه .. هذه الألوهية من معانيانيها التسليم لأمر الله وشرعه ــ ــ وشر يعته كذلك :

شـلت كل نواحى المياة اوونزلا إليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهلى ورهمة وبشرى


يككن فيها فصل حياة عن حياة ..

ومن ثم فللاركسية أن تبحث لها عن دين آخر تجرى معه التوفيق أو التلفيق

> ولقد سبقتهم إلى ذلك يوما تر يش

فقال الله لمم :
("قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون مأعبد ولا أنا عابد ماعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولـى دين " (الها ...
رووو فحــــن

كانت لمجمة الغرب والشُرق علينا ردود فعل كثيرة، فبعضنا انخدع، وبهره الضوء الأزرق أو الأهمر أو الأصفر وظن نيه النجاة، وسار خلفه، حتى إذا جلهه لم يجبده شيينا :

وجده سرابا خادعا، أو هو في الطريق الى أن يجده كذلك !

وبعضنا الآخر نفر إلى دينه راح يستنفر عقيدته، أو رالح يستتغ شعاتره: أو رالح يستنفر ثقافته، ووقف عند ما استنفره!

وبعض آخر عرف طريقه للا عرف ربه، فحدد الغاية والوسيلـة، وحــد اللسـبيل والمنتهى وهو ساثر في طر يقه بالغا هدفه بإذن الله . ونشير إلى هذه الردود في إجمال يجهل بالمقام !!

## المبحث الأول

(سراب خادع "

دعوى ..!
سار البعض وراء السراب ...
 كحل لمككلات الشرق الإسلامى، ونادى البعض الآخر بالنقل عن الغرب المسيد كل شیء بغير تييز .

وعلى المانب الآخر .. نادى البعض بالنقل عن الشيوعية أو الماركسية أو الاشتراكية
 أوساطهم بالتلفيق والترقيع ونادوا بعقيدة إسلامية ومنهج اشتراكى .. ؛

دعوى مرفوضة ..
ودعوة هوثلاء وأولئك أو دعواهم مرفوضة غير مشكورة !
أولا : لأن طبانع الأشيله ترفض الثقل الأعىى !
فإن النبات يأخذ بالأختيار، فيتخير النخيل من الاني
 الأعمي مصادما لقدرة الإختيار لدي الإنسان !

وثانيا : لأن الأصالة ترفض النقل الأعىى ! انن الأمم الأصيلة تعتز بتراثها، وترفض أن تلقى به التنقل عن غيرها الْا شخصيتها ويقضى على استقلالها

 وشخصيتها فذاب الغازى فيها ولم تذب هى فيه . وفي الزمن المديث مثلان : من الأمة الألمانية والأمة اليابانية .

 وتنافس أغنى دول العالم وأكثرها تقدما !!!

وثالثا : ما عندنا خير وأبقى بشهادة الكثير ين . من يريدون النقل عنهم
وبتحقيق العالمين لنهضة أوربا، ينكثـف الأمـر، وينجلى . إنهــم أخـــوا عنـا الهضارة، فبدأوا حيث انتهينا، وبنوا على ما أقمنا، فارتنعوا ببنائهم .

 الضلال، وزاد الانحلال !!

رابعا : سراب الشيوعية قد انكشف بعد تراجعاتها الكثيرة في بجال النظرية: في صدد التفسير المادى للتـاريخ وفي

معهوم المادة ذاته . وبعد تراجعاتها الكثيرة في بجال التطبيق :

 للرجعية فيا سمى بالوفاق، ثم بيأسها الشديد فيا بينها .

ثم با أحدثته في البلاد التى دخلتها من تخلف تميزت به عن قريناتها: فألمانيا الشرقية غير ألمانيا الغربية، والأثنتان شعب واحد، لكن الأول حكمته الشيوعية، والثانى حكمته الرأسرالية ..!

ثم با أحدثته في البلاد التى فرضت نفسهـا عليهـا، مثـل بولنــدا سنـة 1907،
وتشيكوسلوفاكيا سنة 197^، ومن قبل ذلك في بلاد المسلمين التى ضمت قسرا
وتهرا لسلاة الكرملين !

سراب الشيوعية تد انكثف ، بعد ما انكشف قبله سراب الرأسلية .

ولم يِعد للشعوب الل(هثة وراء المثل الأعلى
غيــــــر الإبسلام !!

المبحث الثانى
إسلام برأ لا يجـــى ..

إزاء الرفض للدخيل كان البحث عن الأصيل
لكن البحث كان قاصرا تاما، كمن يريد الشفاء من داء، فيكتفى بدواء واحد من خمسة أدوية تتعاون جميعا على الشفاء بإذن الله !

ومن ثم كثرت الطرق وتشعبت !

فالبعض ظن الشفاء في تصحيح العقيدة، وهى بداية طيبة لأنها ابتداء با هو أصل
وأساس ..

لكن الأساس - وإن كان صحيحا ومطلوبا .. فإنه لا يكفى وحده وينبغى أن يقوم عليه البناء .

والبعض ظن الشفاء في تصحيح الشعائر
فاهتم .ها وحدها يبينها للناس ويعلدهم إياها وقضى العمر يفعل ذلك لا يجاوزه .

والشعائر عمد الدين، لكنها وحدها لا تكفى بل إن المبالغة فيها بعـد الاقتصــار عليها .. خطأ وخطر!
!إنا يومئذ تفسد العقل، وقد تتلف معه الجسد!

من عنا كات رتضن الرسول صلى الله عليه وسلم الآقتصار عليها أو المبالغة فيها على ما تعرتف من آثثالر كثيرة .

والبعض طلت الأشفله في تصحيح الثقافة والمفايم

فعكف بيرد عت الإِسلام ما شاليه مت خزعبلات وأساطير وإسراتيليات .

وأول الواضح من الثلتصوص والجخهد قيه ، بغير حت، وصن غير حاجة، ومصوا في



 كله


 جاهلية، كثراه وحريا للا ويسوله .

 تعملون " .


المبحث الثالث
النـــور .. والطر يــــق ..
. النور شو الوحى هو الوحى كله، بغير تجزئة، وبغير تفرتة، "مد جاء كم من الله نور وكتاب مبينه، "ومن لم يجعل الله لa نورا فها له من نور" .

والطر يق - هو الذى الذى سار عليه محمد عليه الصلاة والسالم فأعطى القدوة ورسم المعالم !!

מرالقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله
كثيرا

والذين يسيرون على الطريق يستضييون بالنور بالغون بأمر الله وغالبون بقدرة الله . قد يسقط منهم على الطريق شهيد، وشهيد فيزيد الضوء، ويذكى اللهيب، ولا يذهب دمد أبدا عند الله، ولا عند الناس ..
"الزوال السموات والأرض أهون على الله من قتل امرى‘ مسلم بغير حق، اوما أنزلنا على قومه من بعده من جخد من السلاء وماكتا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خاملون " .

والذين يقفون أحعارا في الطريق سون يجرنهم بإذن الله تيار ساتر !!لى هلفه، فإن أدركوا فليسبحوا معه، ليكونوا فوق السطع و!إلا فليختاروا لأتفسهم أن يسقطـوا فـ

والذين يحاولون إطفاء النور، كمن ينفخ بفده ليطفى' ضوء الشمس فانىي له ذلك ..
("ير يدون ليطفوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون "

وبعد ..
فالتيار ماض في طريقه والنور ساطع في سليائه . وخر للرافضين . ألا يقفوا ضد التيار وألا ينغخوا أو ينفتوا ليطفئوا النور .

خير لمم قمرا، وقاعدة أن يكونوا فوق السطح لا في أسفل القاع فلا مكان لمم بين
ذلك !!!

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما ييييكم ، وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه.
وأنه إليه تحشر ون .
(رواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب . الأنفال(1)
"واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم، وأيدكم بنصره ، ورزتكم من الطيبات لعلكم تثكرونه الأنفال(I)
والحــــــــــــــله أولا وأخرا

ملخص بحث

الغزو الفكرى للعالم الإِسلامى
أو

محنة الإسلام بين غرب حاقد وشرق كافر،

اقترنت المجمة الصليبية على العالم الإسلامى بتخطيط لغزو فكرى يستهذف إيان الأمة وإسلامها .

ذلك أن الحروب الصليبية لم تكن كا صورها البعض مجرد ملات عـــكـرية تستهدف مكاسب اقتصادية .. قد يكون ذلك بعض أهدافها، لكنه بالتأكيد ليس الهدف الأول ...
 المستشرقون إلى تشويه الإسلام من عدة نواح ..

وأعقب ذلك التبشير .. كانت بدايته مع نهاية الحروب الصليبية وقد بقى للتبشير حتى اليوم پآتكتيكه، أو وسائله وبقيت له إيديولوجيته أو فكرته .

لكن استراتيجيته قد تغرت للا ظهر أن تنصير المسلمين أمر صعب، فكان لابد من من
 العسكرى إلى الوراء خطوات، فلقد احتل الغزو الفكرى منا القلب والعقل !!

وقد كنا نود أن نعرض لكل مراحل الغزو الفكرى ولكل تياراته المعادية للإسلام،

 والاستشراق، فإنا نكتفى في صدده - بالإشارة لنركز على ما ينبغى كشفـ للناس :

ومن ثم فإن هذا البحث حين يتعرض للغزو الفكرى من الغرب سوف يقتصر على
 الفكرى من الشرق سوف يكتفى بأصل الفكرة وتكتيكها المديث كذلك حتى يفضحه للناس ...

كان المفرو بعد أن أثخن العالم الإسلامى بالجراح من بجاء الحروب الصليبية ثم ما تبعها من تقطيع واستعار لأوصاله، وما صاحب ذلك أو لـقه من الاجهاز
 دويلات كل منها ترفع راية قومية أو شعارا يتعارض مع الأخرى الألمى وما وما صا
 عن طريق الفكر أو عن طريق المكام.
 بالجراُح .. وهو لا يكاد يدل على حياته غير أنفاس .. ضعيفة تتردد !!

لكن الغرب الصليبى وعـى دروس الحـروب الصـليبية، وإدرك ماقـرره بعض
 كان لابد من الحفاظ على المكاسب التى حققها في العالم الإسلامى ...

ولم يعد سبيله إلى ذلك الاحتلال العسكرى .. الذى صار مع تطور الإنسانية مرفوضا والذى يكلف أصحابه الكثير من الدماء والأموال الأمر الذى لم تعــد
 ومن ورانها الصهيونية ..

من أجل ذلك كان التطور الذى حدث في الشرق الإسلامى بديلا عن الاحتلال

 العسكرى، وكان حرص القوى الأجبية على (صناعة الزعيمه، الذى يحقق لمّ تلك الأغراض !

وهكذا صار التغيير السياسى عن طريق الانقلاب العسكرى في أكثر الأحوال محققا الغاية التى كان من قبل يحققها الاحتلال الأجنبى !ب

ولم يكن التغير السياسى هدفا في ذاته .. إنه وسيلة إلى غاية كانت في البداية ..
 الأمة الإسلامية با يوثر في عقيدتها وأخلاقها وتاسكها .

وكان هلذا التغير أساليب :
 Secularity المشتق من Secular وهو مرادف للفظ Unreligous ومن ثمن فإن معناها اللنظى هو اللادينية، وهو المـــف في الوقـت نفسـه من ذلك الأسلوب الذى امتد إلى :

1- 1

- r
. $r$

ثانيها : نشر القوميات
 في إيران، والكردية في العراق، والبربرية في المغرب ... وهكذا .

## ثالثا: عن طريق المرأة

وهو ما أسموه تويها: تحرير المرأة

 لتقدمهم إلى ميادين البهاد

كا تم تنفيذ التحرير من ناحية أخرى بتحريرها من زيها ما ترتب عليه الإغراء بالفاحشة والدعوة إلى الانحلال .

وامتد الأمر بعد ذلك إلى المرأة الر يفية، كها أثيرت قضايا تافهة شغلت بها المرأة وشغل بها المجتمع من ورائها .

$$
\begin{aligned}
& \text { لكن هذه الغزو من الغرب مهدد في أسلوبه ومهدد في غايته } \\
& \text { فلقد افتضح الأسلوب . وتعرى المدف . }
\end{aligned}
$$

 الاقتصادية مع الشرق الإسلامى .

أو أن ينتظر نسف كل مصالهه في هذا الشرق الإسلامى مع قطع كل خطوط العودة

أما عن الشرق الشيوعى فلقد حاول أن يغزو الشر ق الإسلامى باركسيته .. وهدا





فيورباخ

واضطر رنا مع هذا أن نكشف عن مؤسس الفكرة، ومؤسس الدولة لأن كل إناء با فيه ينضح

كا عرضنا للمبدأ نفسه لنعريه للناس ونكشف عن تناقضه مع نفسه مع العلم .

ثم عرضنا لموقف الماركسية من الدين .. في بدايتها ثم في تكتيكها الحديث حين
 تكتيكها مرحليا .. حتى تتمكن !

كا كشفنا عن تخطيطهم لهم الإسلام، وما اتبعوه من وسائل في الواقع هى وسائل المبشر ين من قبل !

ثم اضطر رنا إلى بيان ما يفعلونه اليوم بالمسلمين .. ما ما يهتز له الضمير - الإنسانى
 من خلف الستار المديدى !

وفي فصل ثالث .. تحدثنا عن ردود الفعل لهجمة الغـرب الصليبـى ، والشرق
الشيوعى ...

لنتهى إلى أنه رغم ذلك كله فإن العاقبة للمتقين ... ولا عدوان إلا على الظالمين !

والله نسأل أن ينغعنا وآن ينغع بنا
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم

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

$$
\begin{aligned}
& \text { الثقــــــماداتـرابع } \\
& \text { إعــداد } \\
& \text { (للُستاذ }
\end{aligned}
$$

بسم الله الرحمن الرحيم


نظرة في الشر يعة الإسلامية :

الشر يعة الإسلامية خاتة الشرانع السلاوية، ورسولـا - محمـد - صلـوات اللــ وسلامه عليه، خاتم المرسلين .

ولذا فإنا ذات مفهوم خاص، وطابع مميز عن التشر يعات الأخرى سهاوية كانت أو وضعية ، وذلك من وجوه :

أولا : أنها - وإن شاركتها الشرائع السلاوية في أنها من عند الله - عامة للناس بميعا، على اختلاف أجناسهم ، وألوانهم وأوطانهه، على حين أن الشرائع السلاو ية - غير ألها شر يعة الإسلام - كانت خاصة بأقوام بأعيانهم، لا يتجه بها الرسول المرسل من عند الله إلى غير قومه ، ولذا كانت دعوة كل رسول مصدرة بهذا النـداء : "
 جميعا : يا أهها الناس " .. " يابنى آدمه" .

وثانيا : أنها تخاطب العقل وتحاجه بكللات الله ، التى ضم عليها القـرآن الـكريم، فحيث كان الإنسان، وكان العقل، كانت كلات الله تلك رسولا من رسل الله إليه تدعوه - كا كان يدعو الرسول قومه - إلى الايمان بالله، ومايتبع هذا الإيمان من الإيمان بلانككته، وكتبه ورسله ، واليوم الآخر، والحساب والجزاء، والجنـة والنـار، والعمل با يتعبد الله تعالى به المؤمنين من عبادات ، ومعاملات وأخلاق .

وثالثا : أن كتاب هذه الشر يعة - وهو القرآن الكريم - حجة على كل إنسان على هذه الأرض، بلغته دعوة الإسلام، وأن العمل بهذه الشر يعة وأحكامهـا






. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى " (1) وكي

ويقول سبحانه: اوأن هذا صراطى مستقيط فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، فتفرق بكم
 جعلناك على شر يعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين


هذا بصاثر للناس وهدى ورمة لقوم يوقنون " (r) .

هذا حكم الله :

فالشر يعة الإسالمية، هى حكم الله، رب العالمين ، أحكم الماكين، قد جـل جله تعالى موردا للعالمين، ورهمة للإنسانية من كل أمة، ومن كل قبيل إلى ألن ينتهى دور الناس على هذه الأرض ..

وإنه للخخي، والنور، والهدى، لمن سلك سبيل هذه الشر يعـة، واستضــاء بنورهـا، واستشفى بدواتها الربانى : (اوننزل من القرآن ما هو شفاء ورهة للمؤمنين " (ع) . .(nياأيها

$$
\begin{align*}
& \text {.r. - اA : سورة الباثية : الآيات } \\
& \text { Ar: سورة الإسراه : الآية : الاية }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اrv - Irr : سورة طه: الآيات : (I) } \\
& \text {. Vor: (Y) سورة الأنعام : الآية) }
\end{aligned}
$$

 „اقل هو للذين آمنوهدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد « (7) .

وإنه للخسران، والضلال، والضياع ، لمن أخذ سبيلا غير سبيل شرع الله فاشترى ولمى والم
 فيهم: (أرأيت من اتخذ الهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون


وكيف يسوغ لعاقل أن يرى النور بين يديه، ثم يوليه ظهره، و يغمض عينيه عنه، ويعطى يديه لمن يقوده، وهو أعمى مثله يتخبط في الظلام ؟

وكيف يقبل ذو عقل أن يعرض عن حكم الله فيا حكم به من أمور الناس في دنياهم

 وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا (A) ويقول سبحانه: (اومن لم يحكم با أنزل الله، فأولنك هم الكافرون (9) .. ويقول: (اومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون
.. (11) ويقول: (1.)
فالكفر، والظلم، والفسق، صفات ملازمة لمن لم يحكم با أنزل الله ، ويحتكم إلى



الثياب المقطعة من النار: الكفر، والظلم، والفسق ؟

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة المائدة : الآية : ع ع } \\
& \text {. } 10 \text { : (1.) } \\
& \text { (II) } \tag{V}
\end{align*}
$$

وهل يجتمع الإسلام، مع واحدة من هذه المهلكات: الكفر أو الظلم، أو الفسق ؟ وهل يكون المسلم مسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله ؟ إنه إما كافر، أو ظالم أو فاسق ، أو هو هؤلاء بـيعا ..

إنه ليس على الإسلام من لم يحكم بما أنزل الله، وينزل على حكم الله فيا أحل أو حرم، وفيا أمر به أو نهى عنه .

فهل نحن المسلمين - نحكم اليوم بكتاب الله ونحكم الله ، فيا نأخذ أو ندع من ألمن أمورنا ؟ ولا أود أن أُقر هذا الآن، قبل أن أكشت



 وللمؤمنين «(Ir) فالمؤمنون حزب الله، وحزب الله لم القوة ولمم الغلب ولم السلطان دائها،


. الله هم الغالبون "() (1)
هذا ما كان ينبغى أن يكون عليه أمر المسلمين في هذا العصر، وفي كل عصر إذا
كانوا على الإسلام، ظاهرا، وباطنا ..

فمن أين دخل على المسلمين هذا الذى دخل عليهم من ضعف، وتخلف في مسيرة اللياة، وأخذ البانب المعتم المجدب منها ؟ ذلك ما سنعرض له فيا يلى، إن شاء الله .

rr: سورة الأحزاب : الآية : سور (Ir)

## النصنالأولن

(الإسلام ... والمسلمون ) :

الدين الإسلامى، هو الركيزة التى تعتمد عليها اللحياة الإسلامية، وتنبع منها وجوه العمل التى يتقلب فيها أفراد الأمة الإسلامية وبماعاتها .

فـا دخل على المسلمين من خارج الإسلام وشر يعته مما لا يتفق مع مبّادىء الإسلام، ولا يلتقى مع شر يعته - لا ينبغى أن يضاف إلى الشر يعة الإسلامية أو يحسب عليها



 خير في معارف لا يتسع لا ديننا الذى وسع الإنسانية كلها عقلا، وتلبا، وروحا، وحضارة ومدنية ..

فإذا قلنا إن الاسلام وحده هو ركيزة الحياة الإسلامية، كان مفهوم هذا القول أن هذا الوجود كله هو كتاب المسلم الذى يطالع أياته على أضواء كتاب
 تنقطع الأسباب بينه وبين مافي صدر هذا الوجود من أسرار ...

فالإسلام، يدعو إلى العلم والنظر، في كل ما يفيد علم ومعرفة، من علوم الدين
 العلم وجب عليه طلب المزيد منه حالا بعد حال، و يوما بعد يوم دون أن أن يقف من العلم العا

عند غايته، أو أن يدخل عليه شعور بأنه استولى على الغلم كله، على حين أنه مها كان قدره في العلم لا يزال على ساحل هذا المحيط، وأنه لم تبتل أقدامه منه بعد ..

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد علمه ربه الكتاب والحكعة - يدعوه ربه جل وعلا إلى أن يطلب المزيد ما تلقى من علم وحكمة، فيقول له سبحانه: اوقلل رب

- زدنى علّ ") (10)

وحسب العلم عظمة مقام ورفعة شأن أن يكون صفة لله سبحانه وتعالى، إذ يقول
 جل شأنه : „عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات، ولا في الأرض، ولا ولا أصغر


فأذا كان هذا هو مقام العلم، وأنه صفة كرية من صفات رب العزة فحرى بالمسلم أن


 يهجم على حرمات الله في غير مبالاة، حيث يصده الحياء من ربه ، والمشية من عله عقابه،

يقول الله: (إثنا يخشى الله من عباده العلماء «(r-) .

وقد أدرك أسلافنا العلماء - رضى الله عنهم - هذه الحقيقة من دينهم، ومكان العلم
 تلك المكتبة الإِلامية الزاخرة بالعلوم والمعارف، في التفسير والفقه وأصول الفقه، وعلم

$$
\begin{aligned}
& \text { M9 سورة البقرة :الآية (19) } \\
& \text { 1.9: سورة الكهغ : الآية : } 19 \text { (19) } \\
& \text { PA : سورة فاطر : الآية : (r-) }
\end{aligned}
$$

lle: سورة طه : الآية (l0)
vr : سورة الأنعام : الآية (IT)
r : سورة سبأ :الآية (IV)

الكلام، وعلوم اللغة العربية، من أدب. ونحو، وصرف وبلاغة، ومنطق ، وكلها تدور في

 والمعرفة رسوخا في العقل واطدتنانا في القلب .

وعلى هذا يككن أن نقول إن الاسلام الذى هو ركيزة الحياة للأمة الإسلامية قد
 والمعرفة .

وأهم هذه الركائز هي :

أولا : وحدة العقيدة القاتمة على الإيمان بإله واحد لا شر يك له ، تفرد سبحانه بهذا الوجود خلقا وتدبيرا ، يفعل ما يشاء ، ويقضى با يريد، لا راد لقضائه ولا معقب

لـهكه .

فالمسلمون بميعا تظلهم راية واحدة، تجمعهم عليها كلمة واحدة هى كلمة


 المسلم، لأنه في ضمان من قدرة رب العالمين وحكمته وهو سبحانه القاتم على كل شیء الحانظ لكل شئ .

ويثانيا : وحدة القبلة التى يتجه إليها المسلمون بوجوههم وتلوبهم خمس مرات كل يوم
 المشاع، وتجتّع القلوب، و يلتقى المؤمن بإخوانه المؤمنين هذه اللقاءات المثن المتكررة كل

يوم مرات.على سمت بيت الله، الحرام في مكة المكرمة ..

وثالثا : وحدة الصفة في العبادات التى يتعبد بها المسلم لله، من صلاة، وزكاة وصوم وحج .. فكل من بلغ حد التكليف من المسلمين ، كان مطالبا بأداء هذه العبادات،
 طبقية، ولا امتياز في هذا المقام .. فالمميع بين يدى الله ، هم عباد لله ..

ورابعا : وحدة الميزان النى توزن به أعال الناس في مقام الـساب والجزاء ، فليس لإنسان فضل على إنسان عند الله إلا بالتقوى، كا يقالئول سبحانه : (يأيها الناس



 تدعى أنها موكلة من الله على الناس، تصل من من تصل منـهم بالئ بالله وتقطع من تمطع
 من خلوق على يخلوق .. وبهذا انفتح الطريق أمام المسلم إلى الله من غير أن أن يقوم






 عند الله وعند رسوله، وعند المسلمين ..

وخامسا : وحدة التشريع الإلمى اللى ينـزل المسلمـون جيعــا على حكــهـ، الفقـراء والأغنياء، والحكومون والمكام، والرعية والولاة، فتقام حدود الله على كلى مل من وقع تحت منكر يوجب المد، أيا كانت مكانته في دنيا الناس ..

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الحد على تلك المرأة المخزومية القرشية،



 عليه، والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محدد سرقت لقطعت يدها ه .

هذه أبرز الركائز التى قامت عليها الشر يعة الإسلامية، وحدة في العقيدة ووحدة في






 الروافد التى يتوارد عليها المسلمن ، و يرتوى منها كل مسلم .

تلك هى حقيقة الإسلام، وهذا هو وجه شر يعته السمحة الغراء، تحمل المير كله،
 كنهارها ، أى أنها نور دائم لا يغشاه ظلام ، ونهار متصل لا ينسخه ليل ..
(TV) هو أسلمه بن زيد، هب رسبول الله وابن حب زيد

فهل المسلمون هم داتطا على هذه المحجة البيضاء ؟ إنهم لو كانوا كذلك الم الما رأينا








 وصرت ومــ أبــالى بالــرزايا لأنـــــا ما أنتفعت بأن أبالى

ويقوا، هذا الشاعرء وهو يشكو من ألا يجد ألما لما ينزل به من أسقام :
 فلقد ذهب الداء بما فيه من حياة كانت تلبسها أعضاؤه ، فإذا نزل به داء لم يشعر به، . لأنه لا يجد إلا داء يقع عليه، فهل يشكو الداء من الداء ؟

ونعم، إن الادواء قد تزامت علينا، وغلبت على كل صالحة فينا فأصبحنا نرعى في
 العالم لأننا في غربة عن ديننا، وأحكام شر يعتنا .
 الصراط لم يكن على الإسلام، ولا على شر يعة الإسلام ، وكان مران مع الشان


- إن حزب الشيطان هم الخاسر ون " (Y (Y)

FV : سورة النساه : الآية (Yr)

أخرج أهد وألترمذى ، والنسائى، وابن جرير ، وغيرهم، عن النواس بن سمعان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اضرب الله مثلا صراطا مستقيا، وعلى جنبتى الصراط سوران فيها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط، داع
 أراد إنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب ، قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتنحـه
 المفتحة محارم الله، وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله، والداعى من فوق راعـا الله تعالى في قلب كل مسلم " ففى هذا الحديث الشريف ، يكشف الرسول الكريم عـا يعترض الصراط المستقيم، الذى نصبه الله تعالى لعباده، بما جاء به دينه وما rلتــه شر يعته فعلى جنبتى هذا الصراط سوران فيها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستــور مرخاة .. والأبواب المفتحة هى محارم الله، عليها ستور مرخاة تلوج من ورائها شهوات
 حرمات الله .

فأين نحن اليوم من صراط الله المستقيم ؟ إنا على مفترق الطرق من هذا الصراط المستقيم، بين واقف منا على أبواب هذين السور الحن الون الواقعين على جنبتى الصراطل وبين هاتك لتلك الستر المرخاة على الأبواب، وبين مقتحم هذه الأبواب مغلق ما بينه وبين صراط الله .. وأكثرنا هم الذين اقتحموا هذه الأبواب ، وهتكوا الستور المقامة عليها، لا لا يبالون أن يراهم الناس يأتون الفواحش جهرة وان فهناك إذن أبواب كثيرة دخلنا منها إلى غير صراط الله، فاحتوانا مافيها من شر وبلاء .. وهذه الأبواب ، بعضها قد فتحناه نحن بأيدينا، وبعضها قد فتح لنا بيد أعداء الله المتربصين بنا، فدفعوا بنا دفعا إليها وجعلونا وقودا لها ..

وها نحن أولاء، نكشف عن بعض وجوه هذه الأبواب، سواء منها ما فتحناه نحن بأيدينا، ومافتحه لنا أعداء الله، وأعداء دين الله، فألقوا بنا فيها ..

$$
1
$$

## الضصنّاثنّ

## (النظم والحركات المعادية للإسلام )

التيارات الفكر ية المنحرفة، والآراء الضالة الشر ود، إنا يعظم خطرها ويع يعم شرها حين تخرج من حيز الأقوال إلى حيز الأفعال ، وتصبح نظاما تحت سلطانه، ويعملون حسب الخطط المرسومة لمم من هذا النظام ..

فالكلمة التى تحمل رأيا، أو تقر مذهبا، إذا التقت بالناس، وتسر بت إلى عقولم،

 تتحول إلى نظام يككم المجتمع، وإلى قوة قائمة على حفط هذا النظام .

وسواء في هذا الكلمة الطيبة أو المبيثة، والراي السليم أو السقيم، كل منها يخرج






ry - ro : سورة ابراهيم : الآيات (ro)

من هنا ينغغى أن نحذر الكللات الضالة التى تتشكل منها بالها الآراء المنحرفة وأن نظر


إلى حريق بهلك الحرث والنسل
ونعرض هنا بعض الزاذج للحركات والنظم المنحرفة عن سواء السبيل، والتى ولدتها الآراء الضالة والأفكار السقيمة والتى كانت أبواب شر فتحت علينا فتهافتنا عليها تهافت الفراش على النار .

## الغزوات الوافدة علينا :




 وأصبحت سوقا تجار ية لمصنوعات الغرب ، يستنزف بها البقية الباقية من المال في أليدى أليدى الكادحين من أبنائنا ..

واليوم قد ظهر المال في أوطاننا على غير انتظار، بما أخرجت الأرض من كنوز كان


 بابا من الأبواب التى دخل منها المال علينا ..

وهذا المال الذى في أيدينا هو مال كثير وكثير، تتطلع إليه عيون الغرب وتد شباكها
 الكبرى، ولم ندخل منه إلى أسواق العالم في هيئة سلع أخرجتها أيدينا ..

وقد أصبحت بلادنا الإسلامية الآن ، وبسبـب هذا المال مسرحـا لغـزو مذاهـب اقتصادية قام عليها نظام سياسى، واجلاعى في كثير من أمم العالم وشعوبه ..

ويتمثل هذا الغزو في مذهبين يتحكلمان في العالم اليوم ويتنازعان التسلط عليه،




والسؤال هنا هو: هل هناك من خير لنا في أى من هذين النظامين إذا كان
 دنيانا ؟ .

ولا نريد أن نعطى جوابا على هذا، حتى ننظر في كل من النظامين، نظرة سر يعة، نتعرف منها على ملاعحه البارزة ..

$$
1 \text { - الرأسطالية : }
$$

وهى نظام اقتصادى، قام على دعوة خادعة في ظاهرها، وهى الحر ية المطلقة للفرد، فيا





وحر ية الإنسان في العمل، وني الكسب، وفي التملك لما يكسب - هذه الحرية هى في في




ففى المعاملات المالية، تحرم الثر يعة الإسلامية ماكان منها فيه عدوان على الناس،



ثم إذا كسب المرء ماله من حلال، فليس له أن يكتجزه كله لنفسه لأنه إنما كسبه بالتعامل مع المجتمع، ولذا فان هذا المال تتعلق به حقو
 رههه، ومن يجد في ماله متسعا للإنفاق عليهم أو معونتهم، من الفقراء والمساكين، وأبناء

فإذا التـزم المرء كسـب المال من طريق الحـلال، بحانبـا طرق الغش والاحتيال والتدليس، والغصب، ثم أخرج من هذا المال الذى اكتسبه ما تعلق به من حـو حقوق كالم مثل هذا المال نعمة لصاحبه، وللمجتمع الذى يعيش فيه ..

أما المجتمع الرأسلالى ، فهو عدة بجتمعات، كل بجتمع منها على عداوة ظاهرة أو خفية

 الأسواق الاقتصادية، من صناعية، وتجارية، وزراعية، كها تتحكم في وسائل الانتاج،
 طبقة الفقاء، من العال في الصناعة والزراعة وفي المرافق العامة، وهى طبقة تنزف دمها وعرقها في سبيل لقمة العيش .. وبين الطبقتين طبقة متوسطة، بين الفقراء والأغنياء أصحاب رؤس الأموال، حيث يجرفها تيار المياة صعودا فترتفع إلى طبقة الأغنياء، أو نزولا إلى طبقة الفقراء ..

فالمجتمع الرأسطلى بجتمع المتناتضات بين طبقاته، وبجتمع الصراعـات بــيـن تلك الطبقات من جهة، وبين أفراد كل طبقة فيا بينهم من جهة أخرى حيث يتقاتل الناس من

أجل المال الذى إذا وقع في يد أمسكت به دون أن يشاركها أحد فيِا وضعت يدها عليه، من الفقراء والمساكين، أو من ذوى القربى ولو مأو ماتوا جوعا ..

 بالجزاء الحسن عليه ..

فحيث استغلظ عود الرأسطالية في بجتمع، أذن موذن الدين بالرحيل منه، وتحـول الناس فيه الى وحوش كاسرة تتقاتل بالأظافر والأنياب، وتتناطح بالزؤس والقرون ..
: الشيوعية

وهى الصورة المقلوبة للرأسلالية، فإذا كانت الرأسطالية تقوم على الفردية، واستقلال

 عليه اسم المجتمع الذى ابتلع في كيانه بميع الافراد ..

فالفرد في الشيوعية آلة مسخرة، تعمل للدولة وهى السلطة التى انعزلت عن المجتتمع



 فقد وجوده وهو حى، وفقد حنان الأسرة والسكن إلى الزوج والولد ؟

وهل في قطعان الليوان مكان للأسرة، أو سكن إلى زوج أو ولد ؟ إي هذا من ذاك سواء بسواء ..

وإن أكبر جناية جنتها الشيوعية على الذين وتعوا تحت براثنها، هو إخلاء قلوبهم من الدين، وحجب أبصارهم عن التطلع إلى معبود غير الدولة .. أما الإله وأما ما يا يؤمن به
 خرافات الأولين وأساطيرهم، ومن تلفيقات أهل المكر والمديعة بمن يسمون انيان أنفسهم رجال دين، ليضضللوابه السذج والبسطاء والعامة من الناس حتى ينى ينقادوا لمم، ويستسلموا لمشيئة الله فيهم، هذا ما تسبح به الشيوعية في صلاتها صباح مساء .

إن الإله في عالم الشيوعية هو „خرافة "، وإن الدين هو „أفيون الشععب"، والمخدر

 نفوسهم أمل إلى حياة أفضل، وحسبهم أن يصبروا على هذا الشقاء في الدنيا، لينعوعا بالنعيم المقيم في الآخرة ..

هكذا تعلنها الشيوعية حربا سافرة على الله، وعلى كل مادعا إليه رسل الله من
 دمى متحركة، يقيمون وجهها إلى عبادة الإله الجديد، وهو الدولة ..

إن الإنسان حين يسوى حسابه مع الله على هذه الصورة، التى تقطع الصلة بينه

 يعرف ليلا من نهار، فإن لم يقتله اليأس ، قتل نفسه بيده ..

ذلك هو عالم الشيوعية الكنيب، النى لا يرجى لمن وضع قدمه ولئ فيه نجاة من هذا البلاء الذى ينتظره، ويستولى على وجوده كله ..

وإذا كان للرأسرالية من دواء إذا هى تخففت من مغالاتها في إطلاق الفرد من كل

قيد، حيث يأكل القوى الضعيف، دون حساب أو جزاء، وذلك بأن تجعل للجماعة حسابا





 أن ختمت رسالات السلاء برسالة خاتم النبين صلوات الله وسلامه عليه.

ومهلا، فإن هذا النظام نكسة من نكسات الإنسانية، وانحراف حاد من انحرافاتها


 المدفق من عَل، لا يلبث أن يدفعها أمامه ويأخذ بجراه .

عذان ها النظامان الاقتصاديان اللذان يسودان عالم اليوم، وفى فلكها تدور حياة
 بككم الجِاعة الإسلامية، ويقيم بناءها ؟

هذا، وقد تولد عن هذين النظامين - الرأسالى والثيوعىى - منـزع في التفـكير
 الذى أصبح دنيا وعقيدة عند من يعرفون بالماديين .

> فاهو هذا الدين المادى ؟

تتحكم الملاية في هذا العصر، تحكما يكاد يكون مطلقا في تفكير الناس وفي سلوكهم

وفي كل حركة من حركاتهم، وعمل من أعاطم، وذلك بصورة لم تكن تعرفها الإنسانية من قبل، على هذه القوة القاهرة المتسلطة، وبهذا الشمول الذى احتل اعلّ رقعة كبيرة من هذا

العالم ..

فلقد غلبت المادة على منازع التفكير الإنسانى، بعد أن أصبحت المحسوسات هى المى الما
 كله ..

إن إنسان العصر المديث في عالم الماديين ، لا يدخل إلى عقله شيئا لا تلسسه حواسه،





 العقل المادى في الحكم على الأشيله، وقبولا أور فضها .لانـا

ولها تنكر المادية على الديانات بميعها هذه المشاعر الإنسانية التى يعمل الدين على

 وبتمعه، والإنسانية كلها، بل عالم الحيوان أيضا ..

فليس في شر يعة المادية، ولا في قاموسها اللغوى ، ولا في رصيد مشُاعرها شیء اسمه
 قلوبهه .. إذ كل هذا نقد زائف في عالم الماديين، لا يتعامل به أحد في دنياها ..

إن المادية تعد هذه العواطف الإنسانية وأمثالها أمراضا اجتاعية خبيثة دخلت على عقول الناس، وسكنت في مشاعرهم عن طريق الخداع والتضليل، وعلى ألسنة المخادعين

 والتخويف بهذا اليوم الموهوم - في زعمهم - يوم القيامة ، وما يحل بالن بالناس فين عذاب ونكال ..

ثم ترى المادية - من جهة أخرى - أنه لن تسلم للناس حياتهم، ولن تتحرر أفكارهم
 هذه العواطف من جذورها، وإلا إذا حطموا هذه الأغلال التى ور التى تقصر خطوهمهم، وتشل
 من النبات الطيب الكر يم .. ألا ما أضل عقولمم، وما أعمى أبصارهم ..

يقول الفيلسوف الألمانى (انيتشه") 》إن الرحة") والتعاون، والحب ، وكافة الفضائل
 والدهاء والقطعان، وهؤلاء جميعا هم فقراء، ومرضى، وضعفاء يعوقون التطو التطور الإنسانى، في
 والروح، ونعمل على إفناء الآخرين، حتى نحصل في النهاية على الرجل (السوبرمان(٪)")

ومن عجب أن يذكر نيتشه شيئا اسمه الروح، وهو الرجل المادى، الذى لا يعترف إلا بالمادة المحسوسة ..

هذا، وقد تولد عن هذا التفكير المنحرف، ذلك المذهب الذى نادى به (هتلل)، الذى حكم ألمانيا في الربع الثانى من هذا القرن، والذى داس في غير رمحة أو مبالاة على كل (Y) السوبرمان: الرجل المنتخب من سلالات الانسانية المتازة، وهو بهذا يكون على رألى رأس الإنسانية كلها، عقلا، وحكية ..ثم مند يتوالد العقلاء والحكاء .. هكذا يقول هذا المادى .

 والذى ينادى بأن من واجب المجتمع أن يتخلص من الضم المِفاء الذين يعوقون مسيرة
. الحياة
الإسلام في مواجهة التحدى المادى
أخطر مافي المادية أنها تقدم بين يديها شيئا بحسوسا مما يعيش فيه الناس وتتطلع إليه






- وراءهم يوما ثقيلا (ra)










> كلها شيئا يعادل أقل القليل منه ..

$$
\begin{aligned}
& \text { H-Y• : سورة القيامة: الآيتان (YY) } \\
& \text {. rV : سورة الإنسان : الآية (IN) }
\end{aligned}
$$

فالإسلام ، إذ يدعو الناس إلى الإِمان بالحياة الآخرة لا يحرمهم شيئا من طيبات، هذه الحياة الدنيا، بل إنه يطلق كل قوى الحير فيهم ليعملوا جادين في كلر ميدان من مبادين الحياة، وليقطفوا من ثمرات عملهم وجهدهم كل طيب، دون حر

الله تعالى فيه : (وما جعل عليكم في الدين من حرجه (r9)

فإذا كان الدين الإسلامى يدعو إلى الايمان بالحياة الآخرة، فإنه لا يدعو إلى الكفر



فأى شیء من طيبات هذه المياة الدنيا حرمه الإسلام على الناس؟ وأى عمل طيب لم



 أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا في الميـاة الدنيا، خالهـ الصن



فأى قوة من قوى الإنسان الميرة لم يطلقها الإسلام؟ وآية رغبة من رغبات الإنسان الشر يفة الكريمة وقف الإسلام حاتلا دونها؟

إن الإسلام إذ رسم للإنسان حلودا لا يتعدها، وإذ وضع على طريق مسيرته في

 حياته قبل آخرته ..



فإذا أطلتت المادية للانسان كل عنان. وأخلته من كل قيد يقيد المرء به في نفسه وفي بجتمعه من عادات وتقاليد، ومعتقدات، فإنها لم تفعل أكثر من أنها عرت الإنسان إلمان من

 عقل عاقل، ولا يرضى به إنسان فيه بقية من الإنسانية .

وإنه ليكفى أن نأتى هنا بشاهد مُن عاشوا بين العالم المادى، ورأى مدى الشقاء النى يعيش فيه أهل هذا العالم من أغنياء ونقراء على السواء ..







 المادى - لم يترك للانسان بجالا غير بجال المادية المحض ..

ثم يقول: رافأى قانون أخلاقى يكبح جماع أهوائنا، وإدخالها إلى بجاريها الطبيعية

لأن العقيدة بالله لا يِكن زوالها من النفس ..


 لأصحاب الأثرة ألبائسين - كل هذا الفساد اليلقى الشديد الوطأة، البعيد القرار، الذى

عمنا بجيعا ، ناثقء من عدم وجوب قاعدة دينية تصلح لإِحداث الوحدة والإخاء بين احتياجنا الدائم للعمل وبين عاطفتنا للتراحم والمودة والحب " (r£) .

وعالم أخر : من علماء القوم، وشاهد إدانة من شهودهـر ، وهو العالم "کاميل فلا
مريون " يقول عن هذا العالم المادى الذى يعيش فيه قومه :
(الا يجوز لنا أن نخجل من الأعتراف بما وقعنا فيه من الانحطاط ، لأننا رضينا به،

 الكسب، والغلظة، وعدم الاهتّام بالقوانين والواجبات؟
"إن من التناقض البين أن نرى أن الرقى الذى حصل في العلوم بما لا مثيل له في


 زهرة حياتنا القلبية، بتأثير المطامع المادية والشهوات البسدية (ه (0) . . .

ذلك هو عالم الماديين، عالم تتحرك فيه أشباح بلا أرواح: پالو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملتت منهم رعبا " (17) .

فأين هذا من عالم الأمة الإسلامية التى تدين بشر يعة، تعلو بالإنسان فوق عالمه
 فيخف سعاره، وتنكسر حدة شهواته، ويتقاسم جهده روح وجسد هـا الجناحان اللذان

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { الإسلام في عصر العلم ص } \\
& \text { (الإسلام في عصر العلم ص (ro) }
\end{aligned}
$$

يكلق بها فوق عالم الحيوان الذى يدب على الأرض، وإنه بقدر ما يعلى المرء من شأن

 وصورا آدمية في طبائع البهائم .. (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كالما تأكل الأنعام، والنار مثوى لم (rv) .

فالمادية وجه من تلك الوجوه المنكرة التى تغزو المسلمين، وتضلل كثيرا منهم با يلوح



 هدى الله هو الهدى (rA)

الإسلام إذن ليس عدوا للمال، إلا حيث يكون مهواة للفتنة ، ومزلفا إلى الضلال ..

 لقد زحف على العامة من ذلك كثير من المقولات التى ينسبونها إلى الإبسلام، والتى




 يلكون من أمرهم شيينا، وأصبحو بلا دين ولا دنيا ..

$$
\begin{aligned}
& \text { Ir: سورة محد : الآية (YV) } \\
& \text { V): سورة الأنعام : الآية: (rA) }
\end{aligned}
$$

ولأن التصوف كان أشأم مولود لقيط ولد في بجتمع المسلمين، وانتسب إلى الإسلام

 ، بعد عصر يه الأولين .. فا نسبة هذا التصوف إلى الإسلام؟

تحسب كلمة (التصوف، في لسان اللغة العربية من الكلمات التـى دخلـت على

 دعاتها، ومن المعاول التى عدلت على تقويض الدولد الدولة الأموية، التى غلبت عليها روح






 بصبغة الوثنية، والتى لا تزال خيالاتها تتراقص في عيلا عقول كثير من هؤلاء الأعاجم الذين


 لكذهبا ..(المتصوفة،) التى هى وليدة تلك الأحداث التى ولدت في العصر العباسى ..

وإذن فكلمة „ التصوف، يُكن أن يُدد ميلادها في اللغة العربية بأواخر القـرن الثانى المجرى، أو أوائل القرن الثالث ..

ومنذ أن ولدت هذه الكلمة، وهي تتردد كثيرا على الألسنة، وتتحرك تحركات واسعة في بجال الفكر الإسلامى، وبين بماهير غفيرة من المسلمين، عصرا بعد عصر، إلى عصرنا هذا وهى بين مناصر ين هلا، مستمسكين بها، وبين مناوئين لها محذرين من أخطارها .

وم大ال القول كثير متسع في التصوف والمتصوفة .. غير أن الذى نستطيع أن نقره هو أنه إذا كان لهذه الحال التى وصل اليها المجتـع الإسِلامى، من ضعف وتخلف - إذا كان لذه الحال أكثر من سبب، فإن للتصوف المكان الأول بين تلك الأسباب التى الـى أوهنت عزائم المسلمين، وألقت عليهم ظلالا كثيفة من الضعنف والثخخلف ..

فإذا قلنا إن التصوف قد أدى إلى هذا الدور الذى ساق الأمة الإسلامية إلى ما تعانيه اليوم من ضعف وفقر، وجهل، وتخلف، كان لقولنا هذا أكثر من شاهد .. فهذه مئات
 أيدى العاملين ، وعرق الكادحين .. وحسبهم أن يعيشوا حول الأضرحة يتلقون الناس، ويدعون لمم بالبركة، ويقضون لمم الحاجات، بالأذكلر والأوراد ..

وقد حرم الإسلام الرهبنة، لأنها تعزل الإِنسان عن المجتمع ، وتقطع الصلة بينه وبين الناس، فضلا عن أنها تقتل في النفس أسباب القوة، ودوافع الحياة ..

والإسلام يـجد القوة، وينزلا منزلة الاحترام والتقدير، القوة الروحية والقوة المادية معا، فها اللذان يرتفع بها الفرد، كا ترتفع بهلا الأمة.و ويعلو شأنها .. استمع إلى قول الحكيم العليم، رب العالمن ، وهو يوجه المسلمين إلى مواطن السيادة والعزة و يدلم على أسباب الغلب والظفر في ظلال القوة المرهبة للعدو .. يقول سبحانه: (وأعدوا لفـم ما ما استطعتم من قوة، ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأخر ين من دونهم لألم تعلمونهم الله يعلمهم، وماتنفقوا من شىء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون (ra) .. وإنه لا محصل لهذه القوة، ولا سبيل إليها إلا بالعمل الدائب والسعى المتصل في كل
(rq) سورة الأنفال : الآية : •7.

جانب من جوانب المياة جميعها وفي كل ميدان من ميادين الانتاج فيها. وفي كل باب


العاملون الجادون ..

إننا لوكنا مسلمين حقا لكنا عند قوله تعللى: (وأعدوا لمم ما استطعتم من قوة ومن وين

 وهيدروجينية، نلمكها للإرهاب والتخويف، فلا يجرؤ عدو على أن يطمع فينا ، وينزلنا على حكمه، كا هو الحال اليوم ..
 الإسلامية، فتصدعت أركانه، وتهدم بنيانه، وأصبحنا نعيش على أنقاض هذا الشامخ، النى بناه سلفنا العظيم، وأعلى بنيانه ..

والمطر في الغزو الصوف أنه يساكنا، ويعيش فينا، فهو من هذا البانب يلقى قبولا

 القائمين عليه بالمال ، ليقيموا الأضرحة ..

فإذا نحن لم نقم في وجه هذا الغزو اللهاجم كنا من داخل أوطاننا، فإنه هيهات أن نصد أى غزو يدخل علينا من أى مكان، سواء أكان غزوا ما ماديا، أو فكري يا أو مذهبيا ..
 الآمال ..

ولططر المال ، وقوة سلطانه على النفوس، فقد حذرنا الله تعالى من الوقوع عحت ألمر أسر سلطانه، فقال تعلى: מياأهيا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وتخغنوا أماناتكم وأنتم

تعلمون، واعلموا أنا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم(. \&) فالتحذير من



 عدوًا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، فإن الله غفور رحيبه، إنا إنا أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم (ミ1) .

فتحذير الإسلام من فتنة المال ، هوتحذير من فتنة طاغية، لا يكاد يسلم منها إلا من أعانه الله بالاستسساك بدينه، وبتقوى ربه، فقهر هذه المتنة، وسلم من شرها .

وليس الإسلام عدوا للالل، وإنا هو عدو لما ينجم عن المال، حين يتحول إلى إله
معبود من دون الله ..

فالإسلام يدعو إلى العمل والكسب، ويذعو إلى السعى في الأرض وعارتها ولا و يدعو إلى كل منشط من مناشط الحياة للكسب الحلال، ويدعو إلى الثمتع با أحل اللها الله من

طيبات
الإسلام دين الحياة القوية الزاخرة بألوان المير، القائمة على سيادة الإنسان وانتفاعه



 ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزته وإليه إلنشور) (£r) وبقوله سبحانه: (اهو الذى

$$
\begin{aligned}
& \text {. YA - YV : سورة الأنفال : الآيتان (£) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 10 \text { : سورة الملك : الآية }
\end{aligned}
$$





 ومن طيبات الرزق، هى لللذين آمنوا في هذه المياة الدنيا وإن شاركهم فيها باليا بعض الذيا الذين

 ينال غير المؤمنين شيئا منها..

تلك هى دعوة الإسلام إلى المياة، وهذه هى سبيل المؤمنين إليها .. السعى والعمل،
 با يرون فيه من فضل الله تعالى عليهم، وإحسانه إليهم .. أما غير المئمنين فالمانما يطنما يطعون

 مثوى لمم (EV) مانوا

وإذا كان الإسلام قد دعا إلى الاحتراس من فتنة المال، فإن ذلك لـا جبلت عليه




(E£) سورة الجاثية : الآية : ri
(E) سورة النحل : الآية : ع .
(27) سورة الأعراف : الآية rب ..
Ir: سورة محدد : الآية (ZV)

ربهم جنات تجرى من .تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله




 أثر دنياه أضر بدينه ومن آثر دينه أضر بدنياه، فاثثروا ما يبقى على مايفنى" .

## الفصنالثالث

## (الغزو الدينى الفكرى)

وإذا كان الغزو الملادى، الممثل في الشيوعية، والرأسمالية، والمادية، قد تسرب إلى دار



 المذاهب الضالة، والمبادى، المبيثة قد اتخذ منها أعداء الإبـلام شباكا يصـا يصطادون بها عقول المثقفين وأشباه المثقفين، ليفسدوا عليهم عقيدتهم ..

فهذه المذاهب، وتلك الببادی، إنا غايتها زعزعة العقيدة، وبلبلة الألسنة، بعد إفساد
العقول ..

ولا يتسع المقام لعرض كل هذه المذاهـب الغــز ية، وحسبنـا أن نعـرض منهـا : العللنية - الوجودية - التبشير - الاستشراق - الماسونية

أولا : العللانية

وهذه أيضا دعوة من الدعوات المادعة المضللة، التى تدخل على الناس في زى خادع براق .. فالعلانية، مشتقة من العلم، وداعية باسمه، ومستظلة بظله كا تدعى

ذلك القول، وترفع شعاره


 الباطل، والنافع من الضار .. وبغير العلم - أيا كان قدره - لا يرتفع الإنسان أبان أبدا إلى أى الى
 إلا علماء ومعلمين، وماكانت رسالاتهم إلا ينابيع علم ومعرفة، تهدى الناس إلى إلى الحق ، وتقيم وجوههم على موارد الخير ..

ومن القرأن الكريم، ومن السنة المطهرة نهل المسلمون من ينابيع العلم والمعرفة،






إليك مبارك ليدبروا أياته وليتذكر أولو الألباب (r) الي

فالعلم هو رسالة الإسلام، وبالعلم يعرف الإنسان ربه وخالقه، وما يجب عليه ملي من علم ولاء لله واستقامة على أوامره، واجتناب لنواهيه .. حيث لا يكون عمل إلا عن علم ومن


لا علم له، لاعمل له ، مما يعتد به من الأعمال، فإن كان له عمل، فهو، عمل عشوائى لا يقام له وزن ..

ولذا كانت دعوة الإسلام قائمة على طلب العلم، وعلى الاجتهاد الدائب في طلبه، حتى يكون الإنسان أهلا للانتساب إلى الإنسانية أولا، وللإسلام ثانلانيا ..

 (اوقل رب زدنى علل (T) ويقول تبارك اسمه : (اشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطه (V) ويقول الرسول الكريم في فضل العلم والتعلم : "يوزن يوم القيامة مداد العل)ء بدم الشهداء «. .

وكلمة العلم، ومايشتق منها من أكثر الكلمات دورانا في القرأن الكريم، فقد ورد ذكر العلم ومشتقاته أكثر من ثـانمائة وعشر ين مرة في الكتاب الكـر الكريم

و يكفى شرفا للعلم وتنويها بقدره أن الله سبحانه وتعالى وصف ذاته الكريمة بالعلم،
 ("قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب ") (.) . .

> كلمة حق أريد بها باطل :

والعللنية التى يقوم عليها مذهب العلمانية، ويدعون إليها هى كلمة حق، لأنها تدعو إلى العلم، ولكن أى علم هذا الذى تدعو إليه العلمانية؟

$$
\begin{aligned}
& \text { Vr : سورة الأنعام : الأية (A) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. سورة سبأ : الآية : (1.) }
\end{aligned}
$$

إنه العلم الذى ينعزل عن الدين انعزالا حاسط) ، بل ويقف منه موقفا معاديا فحيث

 مقررات العلم ومعطياته، لأنها لا تعترف بالدين، ولا تحفل بمقولاته ..

وقد نشأت الحركة العلمانية عن هذا الصراع العنيف الذى استعر أواره في أوربا بين




 الدين - دين المسيحية الذى اصطنعته - أن يتحكم في ضلائرهم، وقلوبهم ..

وقد انتهى هذا الصراع بين العلم والكنيسة الى ثورات دامية ذهب ضحيتها كثير


 أمور الدين دون أن يكون للعلم وعلائه موقف معهم .

وإذا كان لرجال العلم أن يثوروا في وجه الكنيسة، وأن يعلنوا الحرب عليها، بعد أن

 الدنيا، وجعلت كلمتها هى الكلمة الأولى والأخيرة للحياة الروحيان الدية البيا

 هذا الصراع، أو هذه العزلة الباردة بين العلم والدين في رحاب الإسلام ..إذ كان الإسلام

كا أشرنا من قبل - يؤاخى بين العلم والدين، ويجعل الدين علما، والعلم رائدا هاديا إلى الدين .. فالعلم دعوة من دعوة الون البسلام، والاسلام

 واستغف لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات (1)، فلا استغفار ولا طلب للمغفرة إلا بعد العلم بـلم تطلب منه المغفرة وهو الله سبحانه .

فكيف - والحال كذلك - يككن أن يكون للعلمانية على هذا الفهم - وجه تظهر به في المجتمع الإسلامى ؟ وكيف يقع في تصور مسلم أن يقبل دعوة إلى المى الفصل بيل بين المين العلم


 الحقيقة، والدين هو جوهر المق كله .

ومن الأسف أن بعض أدعياء العلم عندنا، من الذين ينتسبون إلى الإبسـلام قد



 دينه ، ومن لسانه، ليلبس جلد غيره ودينه ولسانه، فيصبح كالغراب الطاب الذى ألراد الطاد أن يتعلم مشية الطاووس فنسى مشيته، ولم يحسن مشية الطاووس .

ثانيا: (الوجودية)

هذا المذهب ، هو أشأم مولود ولدته المادية الحديثة، التى عزلت الإنسان عن عالمه
 العواطف والمشاءر الإنسانية من حب، ومودة ، وإخاء ..

وتقوم الوجودية المادية على دعوة خادعة تغرر بكثير من الناس، وهى أن يجد الإنسان






ولاضلال ..
فإن الوقوف عند اختيار شیء من الأشيل هو في مذهب الوجودى قيد يقيده إزاء هذا
 بيت ولا زوجة ، ولا ولد، ولا وطن .. ثم أولا وأخيرا ، ولا دين .

وقد سبق الوجودية مذهب كان مقدمة لها، وهو مذهب (البرجماتية، التى تقوم على

 المذهب، أصحابه، من المعانى الروحية، وحرمهم هذا ونا الفيض الذى تره ترتوى منه النفوس
 صلة بهذا الوجود مترقبا ما يطلع عليه من وراء ستره ..

ثم جاءت الوجودية لتكمل هذه الصورة المعتمة للإنسانية وتلطخها بسواد حالك، يطس معالم الإنسانية في الإنسان طمسا، لا يعرف فيه رأس من قدم .

وإذا كانت البرجماتية قد أقامت ميزان الأفكار والأعهال على أساس النفـع المادى
 للأفكار على النفع المادى العاجل الذى يعود على الفـل الفرد في ذات نفسه، دون نظر إلى الآخرين، ولو كان فيه هلاك الناس أنمعين ..

وتقوم الوجودية على إنكار كل ما لا يؤثر في حياة الفرد تأثيرا حاضرا ومباشرا لأن

 وظنون، لا يصح أن يشغل المرء نفسه بها، أو أن يجعل لها حسابا في وجوده ..

فالله، والبعث، والحساب، والجنة ، والنار، كلها عند الوجـودى، أضغـاث أحـانـام صور رها له الضعف الإنسانى، وجسدها له الواقع الأليم للحياة، وما يلقى الانسان فيان فيها

 ذلك عزاء يغفف عنهم أثقال الواقع وآلامه، ويسوغ لمم مرارة الكأس المترعة بالآلام، التى تسقيها الحياة لم .

إن الانسان الجبان - في نظر الوجودية - هو الذى يفر من الواقع، ويدفن نفسه في تلك الخرافات، ويتعزى بهذا السراب ..
 الحياة مها كان تافها، طمعا فيا يلوح في أضغاث أحلامه من أمانى ووعود ..

وإذن فليكن الإنسـان شجاعـا، وليخلـع أردية الـزيف والضــلال، من ديانـات


 يعيش ، وبهذا يكون قد عاش حياته وحقق وجوده .. هذا هودين الوجودية الذى يدين به

كل من ضمه مذهبها ..

يقول (ابول سارتر) زعيم الوجودية المعاصرة، وحامل رايتها المشئومة : (إن ما ينبغى



 الأمام .. إلى المستقبل قفزا .. إلى المصير المحتوم .. إلى الهاوية .. إلى الموت، والمانـية
. الأبدى ش(Ir)

ويقول أحد زعلاء الوجودية المعـاصرين „كارليل" داعيا الإنسـان الوجـودى إلى تخليص نفسه من كل رباط يشده إلى غير ذاته - يقول غخاطبا هيا هذا المخلملوق : "الماذا تبكى دائما وتنوح مثّل الجبان، وتترنح خائفـا مضطربا أيها الإنسان

المحتقر؟
"أليس لك من قلب؟ ألا تقدر أن تتحمل كل ما يأتى به الدهر، متجاهلا كل صر وفه، فتطأ النار بقدميك، وإن كانت ستلتهمك؟ "
"(عندما فكرت على هذا النحو، جرى شىء من الحرارة كانه ينبوع من نار في
عروقى، وعندئذ نقضت عن نفى ذلك الموف المحتقر ، ونجوت إلى الأبد ..
. (ITI) (إرادة الاعتقاد \#الوليم جيمس " ترجة الاستاذ الدكتور محمود حب الله ص)
(اوعندئذ وقفت نفسى كلها بما فيها من عظمة طبيعية مخلوقة لله .. وسجلت
 -أى الله - الذى قال لى: (إنك لطر يد شر يد منبوذ، والكون كله لى" .. ولكن نفسى الآن كلها أجابت قائلة : (إننى لست لك ، ولكننى حرة طليقة .. وإنـى أبغضك .. أبغضك أبدا .. (ومن تلك اللحظة بدأت أكون رجلا " .

ذلك هو أسلوب من أساليب الوجودية في دعوتها إلى تلك الحرية المشئومة المهلكة، التى تدعو إليها، وترسم للناس طريق الوصول إلى عالمها الجهنمى الذى يرعى بناره كل معانى الإنسانية في الأنسان، ويحيله إلى هشيم تذروه الرياح ..

إن الوجودية أخطر دعوة ظهرت في العصر الحـديث، من حيث إفسادهـا لطبيعـة
 إنها تتملق عواطف الشباب البامحة ، وترسل على سفينته رياحا تدفع بها إلى حيث تنادى غريزته، ثم لا تلبث هذه الرياح أن تتحول إلى إعصار عات، يدفع بهذه السفينة، وبا وبا فيها إلى القاع السحيق ..

لقد استجاب كثير من شباب أوروبا وأمر يكا إلى تلك الدعوة الحبيثة التى حركتها
 يهودى، كا يقول الأستاذ العقاد .. ثم كان اليهود دعاتها، والمبشر ين بها حتى قام منها تلك الجموع الغفيرة من شباب أوروبا وأمر يكا، المائمة على وجها
 ذكورا وإناثا إلى قطعان من الحيوانات تأكل من حشائش الأرض، وتنام مان مفترشة الأرض

 كان قد بدأت نذرة تصيب بعدواها بعض الأغرار من شبابنا الذين يبهر عيونهم كل جديد فيجرون وراءه ولو كان وراءه الموت الزؤام .

## ثالثا : (التبشير الصليبى)

الاسنعمار والتبشري :
بعد أن خرجت أوربا من ظلام القرون الوسطى، واستيقظت من ليلها الطويل اليو


 وتستولى على معظ؛ دوله، وتستعر أكثر أوطانه .

وححين وضع الاستعهار يده على الشرق، كانت أوطان المسلمين أول ماشد عليه يده،


هأولا : استغلال تلك الأوطان، أرضا وبشرا، حيث يتص خيرات الأرض، ويسخر الأيدى العاملة فيها لمصلحته .

وثانيا : وراه هذا الغرض أمر أخر ، خاص بالبلاد الإسلامية، وهو محاربة العيلية





 صوت المزذن وهو يؤذن من فوق المئنة فيهز أجواء السطاء بهذا النداء السطاوى: الله أكبر ، الله أكبر .

كل هذا من شأنه أن يبعث في نغس المسلم العزة، والكرامة، وإباء الضيم فلا يُفض رأسه إلا لله، ولا يُنى قامته لغير الله ..

 والنار، وكان من أسلحتهم في هذه الحرب المغية :

ا - تجنيد جيوش كثينة من المبشر ين: الذين دفعوا بهم إلى أوطان المسلمين وأقاموا



 الله، لإنقاذهم من الفقر والمرض باسم المسيح ..
r - r محاربة اللغة العربية، وإجلاوها من الألسنة، حتى تنقطع الصلة بين المسلمين










 فيها الأسباب بينها وبين لسانها العربي ، لسان دينها وترجمان شر يعتها
-
 بشعائر الدين والتأدب بآداب الإبلام ، والتخلق بأخلاقه .

على أن الأمر الذى يلفت النظر هنا، هو أنه على الرغم من تفر يط بعض المسلمين في



 عقيدته فإنه يتحول في المال إنسانا أخر، لا يقل عن أكثر المسلمين المين حرصا على دينهي وغيرة على عقيدته في دفع هذا النطر الذى يتهدد عقيدته، وئس دينه ..

وهذه الظاهرة ، هـى التى حيرت المبر ين، وأذهلت المستعبرِّيّن، من أمر هذا الدين الذى لا يتغلى عنه أحد من أهله، حتى ولو أغرقوه في المنكر ، وأجلبوا عليه بخيل الفـيل الفساد ورجاله .

ما السر في هذا؟

والسر في هذا، قد جهله المبشر ون والمستعرون، وهو أنهم كانوا يعملون في اتجاه مضاد لطبيعة الأشيله، ومن كان هذا شأنه فلن ينال من عمله ثمرة وإن بذل من الجهد والمال مابذل ..

ذلك أن الإسلام يلتقى التقاه مؤاخيا ومازجا للفطرة الإنسانية المودعة في كل إنسان، وأن هذه الفطرة إذا التقت بالإسلام التقت به التقاء عضويا، لا سبيل إلى انفصالها عنه مادام في الإنسان نغس يتردد في صدره .

ذلك هو السر الذى تحطمت على صخرته كل توة غاثمة ، وكل دعاية مضللة ..

 الإسلام بذاته هو الذى يفتح أوطانا بأسرها هلى يد بعض الدئ التجار الذين
 تسرى بين الناس، سر يان الحياة في الأحيله ، والعافية في الأجسام العليلة، وإذا الناس على دين الله ، وفطرة الله .

هكذا دخل الإسلام معظم بلاد إفريقيا، شرقا وغربا ووسطا، وجنوبا، وشها ولا كما دخل معظم بلاد الشرق الأتصى في الصين واليابان، وجارة ، وسومطرة، ومعظم الهند .. وكاريا ونذلك
 حربية أو تبشر ية، وإنا دخلها طبيعيا، بدعوة من الفطرة حيث يجيء إليد اليه الناس تبل أن يجييء إليهم .

حرب لا تنتهى :
ومع هذا ومع ما أسفرت عنه ملات التبشير في مواطن الإسلام من خيبة ونشل

 ثم أخرى فتتكسر وهكذا ..

وإذا كان التشير الصليبى، والحروب الصليبية، قد كان من همهـ أول الأمر كسب

 من المجوم إلى الدفاع عن دينهم الواقع في بجال المطر من غزو الإسلام له ..

ذلك أن العلم الحديث قد كثف لمسيحى أوربًا وأمر يكا عا في دينهم من أمور، لا

يقبلها العقل الذى استضاء بنور العلم، كالتثليث، الذى يجعل الإلد الواحد ثلائة: أب





 إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة) ..

أفهذا آله يومن به عقل، ويطمئن قلب إلى التعبد له؟ ويجعله قائط على الوجود كله

 وليجعل دمد تربانا لتكفير تلك المطيئة، وتطهير من يؤمن به آلها، حتـى يدخـل في ملكوته ..

ثم ثالثة الأثافى، وهى قيامة المسيح الإلد من بين الأموات، بعد ثلاثة أيام من

 حياة الأطفال .. ثم إن هذا الإله يقدم نفسه للصلب ليكفر ذنبا اقترفه آدم، ولا يسأل الا

 أيام؟ أكل هذا ليكفر خطيئة أخطأها آدم في ذاته؟

هذا كلام له خبى' معناه ليست لنا عقول

ذلك ما كان يردده العقل الغربى، بعد أن دخل في عصر التنوير العلمى ومن هنا ظه.

الإلحاد في أوربا وأمريكا، وانتشر حتى يكاد يكون دينا جـيدا لكل الناس هناك ..

ومن هنا كان المطر الذى يتوقعه المبشر ون الصليبيون، ورجال الكنيسة من أن يطل الإسلام بوجهه المشر ق الوضىء على أوربا وأمر يكا، فيجد قلوبا مهيأة له وعقولا متجاوبة معه ..

ومن هنا أيضا كانت حركة الاستشراق، التى قادها رجال الكنيسة، فكان أكثر هوزلاء




 إلى الاسلام، بعد أن خرجوا من دينهم، وتحللوا منه .. ولكن الله بالغ أْمره: (اير يدون ليطنوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ، (T) .

وسنرى في المبحث التالى، حركة الاستشراق، وماكان للمستشرقين بمن كيد للإسلام، وسوق الأباطيل والمفتريات إلى هماه ..

رابعا : (الاستشراق والمستشرقون)

الاستشراق ، هو حركة ولدت في هذا العصر الحديث، وهى - في ظاهرها - حركة

 ويتعلقوا بركاب حضارته ..

فالاستشراق، مصدر الفعل استشرق أى اتجه إلى الشرق، وتزيا بزى أهله، وتعلم
لسان لغته .

والمستشرق هو من درس لغة أو أكثـر من لغـات الشرق كالعـربية، والعبـرية والسر يانية والفارسية، وغيرها ثم درس بهذه اللغة علوم تلك اللغـة وفنونهـا وأدابهـا ومعتقدات أهلها ..

ويعنينا من المستشرقين أوليك الذين درسوا اللغة العربية، وتوفروا على هذه الدراسة
 في علوم الدين الإسلامى، من عقيدة وشر يعة، وهذا هو المطلب المقصود عند أكثرهم ..

وقد أشرنا من قبل إلى دور المستشرقين في الطعن على الإســلام، والتشــكيك في
 قومهم الذين هجروا المسيحية عن أن يتحولوا إلى الاسلام ..

وإذا كان أغلب المستشرقين قد جاء إلى الاسلام بهذه النية المنعقدة على بهع المطاعن




ظلام دامس، ولهُ نرى من هؤلاء المستشرقين من قال في الإسلام كلمة المق ، وآثر أن
يكون عالا، لا مدجلا، ولا مدلسا ..

أما الذين غلبتهم العصبية - وهم معظم المستشرقين - على أن يقولوا كلمة المق وأن ينطقوا با في أيديهم من شواهده ، فقد كابروا، ولجوا في الضلال ، ورموا الإسلام بكل
 يعرفون الإسلام من قومهم، حين رأوا سبابا وشتاثم لا تتفق مع منهج العلم، الذى من
 عداوته ..

ويكفى أن نقف هنا وقفة تصيرة مع واحد من أبرز هؤلاء المستشرقين، وأكثرهم تأثيرا في عقول بعض الذين تتلمذوا عليه من أبنائنا، واتخذوا من مقولاته الباطلــة مرجعـا

يرجعون إليه في دراساتهم ورساتلهم العلمية، وهذا المستشر ق هو پجولد تسيهره، .

فهو يقول مثلا عن رسالة الإسلام، ورسول الإسلام :
(افتبشير النبى العربى ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينية عرفهـا أو استقاهـا بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والميحية وغيرها، التى تأثر بها تأثرا عميقا، والتى رآها جديرة بأن توتظ عاطفة دينية حقيقية عند بنى وطنه (18) .

وهذا القول الآثم، هو زعم زعمه المشركون منذ أربعة عشر قرنـا، غي موتفهـمـ



 قوم آخرون٪ فرد الله تعالى عليهم بقوله: »فقد جاءوا ظللا وزوراه ... وقالــوا أساطـير . العقيدة والشر يعة في الإسلام، لمولد تسيهر، ترمة المرحوم الدكتور يحمد يوسف موسى وزميله (V)

الأولين اكتتبها نهى تلى عليه بكرة وأصيلا، فرد سبعانه وتعالى هذا الباطلل بقوله جل



 ولا زال هذا التحدى المنتصر قانًا إلى يوم الدين ..




 واجهوا النبى بهذا القول الباطل؟ .

وهذا القولة التى قالما هذا المستشرق، أو سرتها من مقولات المشركين - كانـت

 والتى كانت تدور كلها حول تلك المقولة المفتراة التى قالها هذا المستشرق ، وهي النى أنى

 وليدفع اعتراضات المعترضين، وإن كان لم يخف ما تستبطنه الرسا

 بعد ذلك في غفلة من المسلمين (IV) . .

$$
\begin{aligned}
& \text { (10) } \\
& \text { Y - }
\end{aligned}
$$

عقدنا ذصلا للرد على هذه الرسالة في كتابنا القصص القرانى: ني منطوته ومفهومه (

ومن مقولات جولد تسيهر في التشكيك بالقرآن الكريم، وأنه من عمل محمد صلوات
الله وسلامه عليه قوله :
(إإن ماكان يبشر به محمد خاصا بالدار الآخـرة، ليس إلا بجموعـة مواد استقاهـا بصراحة (هكذا) من المارج يقينا (هكذا .. ) وأقام عليها هذا التبشير ..

ثم يقول: (اأفاد - أى النبى - من تاريخ العهد القديم - أى التوراة - وكان ذلك


 إلى وحى جديد في المقيقة، وإلى أن يعترف أنه ينسخ بأمر الله، ما سبق أن أوحاه إليه ..

ثم يستطرد هذا المستشرق قاثلا :
(رفإذا كان الأمر كذلك في عصر النبى، فمن الأولى أن يكون كذلك
 ولاندرى كيف يستسيغ عقل هذا الرجل الذى يحمل رسالة العلم، ويبشر بها كما


 هذا؟ ولكنه الحقد الذى يذهب بالعقول ويقلب حقائق الأشيله .. ألم يقرأ هذا المستشر ق الم



 (IV) (I) العقيدة والشر يعة في الإسلام ص (IV) . . (r-) -

ما ترأ .. والذى ينبغى أن يكون عليه موقننا من المستشرقين هو موقف الحذر، وخاصة


 جلءت عن غير تصد فتقع موتعا قاتلا لمن لا ينتبه إليها ولا يأخذ حذره منها ..

فا أكثر الذين خذعوا منها بهؤلاء المستشرقين، وأخذوا مقولاتهم على أنها أحـكام

 جانب اللغة العربية، إذ كان القرآن الكريم الذي وبيرن وجها سهامهم إليه أعلى وأبعد من أن ينال

وتد ظهرت في المجتمع الإسلامى دعوات تنادى يحت شعار التجديد في اللغة العر بية با لو أخذ به لضاعت تلك اللغة، ولا نتطع بيننا وبين كتاب الله الدليل إليه .. ومن تلك

الدعوات :

أُولا : إن اللغة العربية ليست لغة حضارة، وهذا فابنها تعجز بقاموسها اللغوى عن مهل العلوم والفنون التى جاء بها العصر، وإن هذا التخلف العقلى والمضارى في المجتمع


العقول والقائع عند الأمم الغربية المتحضرة ..
وإنذ فلندع هذه اللغة، ولنبحث لنا عن لغة أخرى إذا كان لنا أن نلحق بركب المضارة، وأن نعيش مع أهل العصر .

وهذه دعوى باطلة من أساسها، فاللغة العربية أوسع اللغات وأقدرها على توليد الألفاظ اللمديلة عن طريق المجاز، والاثتقاق، والتعريب، وأنها حين خرجت إلى الِيان ما وراء

موطنها العربى إلى دولتى الفرس والروم استوعبت بألفاظها من مفردات وتراكيب - كل





 من اللغة المسبيات التى يطلقونها على تلك المواليد الشرعية التى ولديها ولدتها أفكارهـمه، فالألسنة إغا تحركها العقول، وينطقها ما تلده من أفكار وخترعات .

وثانيا : من الدعوات التى تامت في وجه اللغة العربية تحت اسم التجديد من تلاميذ المستشرقين، استعال اللغة العامية بدلا من اللغة العـربية، إذ كانـتـ اللغــة

 منها أفكارهم، وتصوراتهم وأخيلتهم .. أما اللغة العربية فإنها في واد واد والمياة في واد آخر .. هكذا يقول الذين يدعون إلى إحلال العامية مكان اللغة العربية ..

وهذه الدعوى ظاهرة البطلان أيضا .. فإن اللغة العربية، وإن كانت لغة المثقفين
 من يتكلمون العربية مميعا من مثقفين وغير ميثقفين، وإن إن العاني

 اللغة العربية، فذلك عن تصور مكن يكتب أو يتحدث بها ..

أما الدعوة إلى العامية، فإنه لوصح الأخذ بها، لكان للمجتمع العربـى عشرات اللغات، حيث أن لكل دولة عربية لمجتها العامية التى يتفاهم بها أهلها، ولا يكسن

التفاهم عبا أو التلقى عنها غيرهم من الدول الأخرى، وبهذا تنقطع أواصر التفاهم بين أبناه الأمة العربية .. أما اللغة العربية الفصا
 أخذم من تراثهم الحالد في فروع المعرنة المختلفة ..

وثالث1 : قامت في السنين الأخيرة دعوة إلى ترك الإعراب ، وتسكين أواخر الكللات

 الحطأ، ويسهل على الناشئة تعلم اللغة، التى يقف النحو حاثلا بينهم وبينها ..

وهذا ادعاء باطل يراد منه مدم اللغة من أساسها، إذ كيف يقرأ كتاب الله؛ وكيف يعرأ الشعر ويستقيم, وزنه مع التزام السكون ؟

إن الإعراب في اللغة العربية هو أعظم ميزاتها عن اللغات الأخرى، وبهذا كانت
 استحقت هذا الوصف الكريم، من الله سبحانه وتعالى في توله جل شأنه : پانزل به


ورابعا : قامت كذلك دعوة في السنوات الأخيرة أيضا تدعو إلى العدول عن
الكتابة باللروف العربية إلى الحروف اللاتينية، وذلك بلك بحا






المجردة من الشـكل ( والكسرة، والسكون، وبالتنوين في الفتح، والضم، والكـر ج



 مستقلا في وضع الكلدة إذ أن الكلات تكتب متفرقة الحرون فـ اللغات الانرنجانجية كلها ..

وهذه دعوة خبيثة تدعو في ظاهرها إلى خدمة اللغة العربية، وإلى تُنفيف العبه على من يقومون بعمليات الطباعة، ولكنها تصيب اللغة العربية بضربات قاضية منها :

ا - تطع الصلة بينا وبين تراثنا القديم، وذلك إذا طال الزمـن، وأصبحـت الكتابة الافرنجية هى التى تعلمتها الأجيال المتعاقبة، وصارت هيا هي طـي

 التى تضم موروثنا من العلوم والمعارن في الدين، واللغة والعلم والفن .


 نطقا سلما، ولو حاول ذلك ألونـ المرات .

> - r الحرون الإفرنجية لا تصح الكتابة بها إلا من الشال إلى اليـــنِن، على عكسن كتابتنا العربية وهو يخالف لما يدعو إليه دينتا من تتديم اليمين على
> الشال والبد باليمين داتيا ..

وبعد ، فهذا قليل من كثير منا أدخله المستشرقون على.عقولنا،واستجاب له بعض منا
 استطاع من أبناء تلك الأمنة، الغيورين على دينها ولغتها أن يبطل مفعول تلك الك السهام، وأن يردها إلى مصوبيها غيظا قاتلا وها مقي (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا .

## خامسا: (الماسونية)

1 1





 لايردها إلى عقل أو منطق

- r صورة هياكل يجتمع الناس فيها من مختلف الأديان، والمذاهب والمشارب حتى حتى
 تكاد تخلو دولة من دول العالم كله دون أن يكون فيها أعداد ألمداد كثيرة من المحافل الماسونية منتشرة في بميع مدنها ..
r - فإذا نظرنا إلى اللفظة في ذاتها - وإن لم تكن قد عرفت اللغة التى جاءت منها،
 عليه السلام، المرسل إلى بنى إسرائيل بالتوراة التى هى شر يعتهم إلى اليوم ..


ربانى نسبة الى رب .
 لتكون جارية على الألسنة في كل لغة، ولتحتفظ بهذه الصورة التى يعرفها كل

يهودى في العالم، فحيث ظهر لها وجود في أية جهة عرف اليهود في تلك الجهة انها
دعوتهم، وأنهر أهلها، وملة رايتها ..

ع - ثم إذا صرفنا النظر جانبا عن أصل الكلمة، ونظرنا إلى مظهرها المارجى، وماقام


وجدنا :

أولا : أن تلك المبانى التى أطلق عليها „المحافـل" والتـى يجتـــع فيهـا المستجيبون، أو المستجلبون للمذه الدعرة الماسونية - قد بنيت على شكل ألمل هيكل

سلِيان، عليه السلام . وهيكل سليان عند اليهود، ليس هيكل عبادة وحسب، وإنا هو رمز إلى ملك






بغير حق ذلك با عصوا ، وكانوا يعتدون (r) بانه

 على يد هذا المسيح المنتظر، الذى يجلس على كرسى سلمان بلم بعد أن يبنى الهيكل، ويقيم لمم دولة سلملان من جديد، ويصبح ملكا على بنى إسرائيل .. وتد جاء المسيح المخلص فعلا لبنى إسرانيل ، كـا كا تنبأت التوراة - في

 إنهم צ يريدون خلاص النفوس، ولا طهارة الأرواح، ولكنهم يريدون مزيد يدا من Wr: سورة آل عران : الآية (TT)

الوحل والطين الذى يغوصـون فيه ليصطـادوا ما يــلأ شباكهـــم من الذهـب
والفضة ..




 الهيكل القديم في الأرض المقدسة وني المكان الذى فيه المسجد الأتصى ..

هذه هى أحلام اليهود، التى يععلون بكل حولمّ وحيلهم لتحقيقها، ولذا فهم

 أية جماعة من اليهود التحكم فيها كما يتحكم الراعي في مئات وألانف الأعداد من الأغنام ..

وقد رأينا أنهم استطاعوا أن يقيموا العالم الآن على حافة الماوية .. فالشيوعية

 والأخرى - وهى الرأسرالية - تعبد الفرد والمال .
ثالثا : أما مهمة المحافل الماسونية، فهى جلب النـاس إليهـ اليهـا من يختلف اليا الأجناس والأديان، تحت اسم الإخاء الإنسانى، البعيد عن التعصب لأى دين دين أو

 مكان من هذا العالم .. وربط الناس برباط الأخوة بعيدا عن الدين ، والوطن، والجنس ..

والدعوة في ظاهرها - دعوة إنسانية - تدعو إلى الإخاء، والتسامح وهذا ما


 زعاف قاتل، لكل من يسوقه هذا الإغراء إلى دخول هيكر اليكلها، والتعبد بدينها الذى

تدعو إليه ..
فاليهود وهم العنصر العامل في هذه الهياكل أو المحافل، وهم ترجمان الدين


 في حين أن المثئلين أنفسهم مسكون ألهن أثد التسسك بالتعصب المستميت لدينهـم ولعنصرهم اليهودى وأنهم شعب الله المختار على العالمين ..

ورابعا : ثم إن ما يجرى في داخل هذه المحافل هو شیء رهيب ، لايصدقد عقل، ولا يقع عليه خيال .. فمن ذلك :


 عليه أنفاسه، ويرصد كل ما ينطبع على قسلات وجهه من انفعالات .



 حتى يكشف تلك الأسرار التى ينطوى عليها هذا العالم المجهول : الغارق في هذا الصمت الرهيب
r - r
 خطوات، نتمتلي نفسه بالآمال المسعدة التى تدنيه من عالمه الموعود .

ع - ـ وبين عتبة الباب (روقدس الأقداس، الذى هو قلب المحْفـل النـابض بالأسرار،


 من سلم إلى سلم، ومن درجة إلى درجة بين أعضاء المحفل، حسب مبا ما يبا يبدو من اجتهاده وإخلاصه، وحظظه للأسرار التى يؤتن عليها .

ه - ليس كل من يطلب الانضطام إلى عضوية المحفل يجـاب إلى طلبـه ويسمـح

 يختارون الأعضاء، ويفتحون لمم أبوابه .

7 - 7 - والأعضاء الذين يختارهم القاثمون على المحفل هم جماعات يختلفون في المشارب،


 الحياة العامة في بجتمعه ..

فت - V وزرائها، وقادة الرأى فيها، وهلة الأقلام من كتابها وأصحاب الألسنـة من دعاتها وخطبائها ..
^ - - وإندلكىيضـن اليهود إخلاص تلاميذمر لمم، والاستجابة من غير مراجعة لـ





9 - 9


 من هذه البرية ..

-     -         - وبهذا تظل أسرار هذه المحافل الماسونية، وما يدور فيها من إفســاد العقـول

 يتكلم بشىء من أسراره، ومن ظل في المارج لا يرى شيئا ..

إن الماسونية هى أخطر أسلحة اليهود لتدمير العالم، فـن مدارسها يتخرج إلئر حكام
 تتحرك إلا بالاششارة منهم .

فاليهود يهدمون الشعوب أولا با يشيعون فيها من المبادىء الهدامـة كالثيوعيوية



 حينا يغيل إليهم أن الأمر تد تهيأ لمه، وأن الفرصة سانحة لهم للخرو وج من أجحارهم ، ثم

إنهر إذ يطلون برؤسهم من تلك الأجهار ستكون القاضية عليهم، حيث يأتيهم البلاء من رئه
 وهى ظالمة، إن أخذه أليم شديد ) . صدق الله العظيـــــــ "،

## (a <br> (خاتّ

وبعد، فها نحن كا ترون - أيها المسلمون - في وجه حرب لا هوادة فيها ، تشن على




 صرعى، دون أن يجدوا منا الدواء الذى يستشفى كم ما يكل بهم من أدواء ..

فهذا الذى نشهده في كيط المسلمين من انهزام في الحياة، ومن استخفاف بالدئ الدين،
 به الغرب ، وأوقعنا في حباثله .

وإنه لا غخلص كنا من هذا البلاء إلا بأمور يجب الأخذ بها، في غير مهل وفي غير تخلف من أحد، عن أن يخف إلى هذا الجهاد في سبيل الله .. ومن تلك الأمور :

أولا : نشر الثقافة الدينية في بميع مراحل التعليم، وذلك بجعل علوم الدين من



 بالأهواء الفاسدة، والمذاهب المضللة ..
 التعليمية عندنا - أن ترتبط بالحياة، بعنى أن يجدها المسلم بين يديه في كل ميلـي ميدان من

ميادين الحياة، وفي كل أفق من أفاقها ، توجه إرادته، وتضبط سلوكه فلا يباشر عملا من

 الصلة وتقوى بين المسلم، وبين دينه، وما يكمل من أحكام وتوجيهات ..

وثالثا :أن يعمل القائمون على التعليم في معاهد العلم المختلفة، وعلى اختلاف ما











الصدور ثم لا يعمل بها ..

ورابعا : أن يرصد علاء المسلمين كل ما يلقى به الغرب في ساحة الإسلام من أفكار مضللة، وآراء منحرفة، وتخرصات على الإسلام، وتخر يف لتعاليمن اليمه وأحكامه - ثم

 إليها تلك المذاهب الضالة التى أخرجته من عالم الإنسابـي وبهذا يرى المتونون منا بالغرب شهادة الغرب على نفسه با يعانيه من شقاء وضياء وضياع، وإن كان يرى - في عين الأغبياء - مثلا للحياة الطيبة المانتة ..

هذا بعض ما يجب أن نقوم به في مواجهة هذا الغز الصليبى الصهيونى الشيوعى، الذى يتهددنا ويتربص الدواتر بنا حيث يشوه حقاثق ديننا بالمفتريات والأباطيل، التى ينخدع لا الأغرار المفتونون بالغرب وحضارته، فإن نتنبه لهذا الـططر، ونعد العدة لدنعه عن أوطاننا، تكتب لنا النجاة من هذا المصير المشئوم الذى ينتظر الغرب، ونارئ وماقامت عليه
 نفسه، وتانا الله شره، وحقق لدينه ما وعد به في كتابه الما الكريم من من إلظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون ..
عبد الككيم يوس ألخطيب

كلية الشر يعة - جامعة الامام محد بن سعود الاسلامية

الزنوالنعرئ
والتّيَراتالمَعَاديةّلاِسنـلام
القســـــمالـفا مسى

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



4

## بسم الله الرمن الرحيم

الحمد لله الذى هدانا هلا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وهو المحيد المجيد ، ومنه
 وأرنا الباطل باطلا وارزثنا اجتنابه وصل اللهم على عبدل سيدنا معدد وأله وصحبد

وبعد : فقد تلقيت خطابا كريا من أخى نى الله صاحب المعالى الثيخن حسن بن
 في مؤقر الفقه الإسلامى الذى سينعقد فـ مدينة الرياض فى الا -

وقد قبلت هذه الدعرة الكرية شاكرا .. ورأيت أنها فرصة سانحة يجب أن تنتهز وتغتنم لأشاركل في هذه المهة الإبلامية الكبرى .

لقد آثـرت موضــوع ( الغزو الفـكرى والتيارات المعـادية للإبـلام ) من هذه الموضوعات ، وكان الذى دعانى إلى كتابتها هو أنى رأيت الإلـاد والإنحلال في هن هذ
 كل مكان وزمان ..

وبعد أن نشلت المروب الصليبية فن مهمتها وعجزت عن استثصال بيضة المرا المسلمين

 التى تُقق بها مآربهم وتنال بها رغاثبهم ، ومن هذه الوسانل الدعوة إلى القومية

## نشأة الدعوة الى القومية

الغزو الفكرى القومى :
فى القرن الماضى نشأت الدعوة القومية فـ أوربا ، نبعد الثورة الفرنسية فن نهاية

 وكانت تد بلغت أشد مراحل الضعف والانحهلال ، حتى أطلق عليها لقب ( الرجـل المريض ) .

وبدأوا باستغلال الأتليات المسيحية فـ ولايات مقدونيا الثلاث

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1 \\
& \text { r - } \\
& \text { r - r }
\end{aligned}
$$




 هذه الدول تعانى الأخطهاد والظلم .

ولاننس الإشارة إلى أن الفكرة القومية المديثة نبتت فـ عقول أعداء الإسلام من اليهود والصليبيين .

## الماسونية والدؤة ينشرون القومية فى تركيا

الغزو الفكرى الماسونى :
 المستشرتون ( غولاوسكى ) و ( قرة جون ) و ( ماونان هارتان ) فقد عكف هوئلاء على الما
 وحياة اجزاعية .

عاملين على إعادة الطابع الأصلى القديم للغة التركية ، وهدفهم تمـزيق الوحـدة الــد


 خلع السلطان عبد المميد ، وتضى على الجامعة الإسلامية وبذلك تحققت أهداف ألم أعداء


 على العرب ، بل كانوا يرسلون مقالاتهم المسمومة لتنشر فـ ( الأهـرام ) و ( المفيد ) وغيرها من الجرائد المصر ية والسورية

## المبشرون ينشرون القومية العربية


ومن ناحية أخرى كانت الدعوة للقومية العربية تبرز فى لبنان على أيدى فثة من

 وإبراهيم اليازجى وبطرس البستانى

ثم تحولت إلى ( الجمعية العلمية السورية ) سنة 1A7A م وكانت تصدر منشورات سور ية وتصاند ملؤة حقدا وسخطا على الدولة العثمانية ، وتدعو العرب إلى التعصب ضد الترك والثورة عليهم وتحطيم ( نيرهم ) ومن منشوراتها قصيدة لإبراهيم اليازجى

مطلعها :

تنبهوا واستفيقوا أيها العرب
فقد طلا الخطب حتى غاصت الركب
و يقول فيها معرضا بالترك واغتصابهم حق العرب ( الملافة ) :

أتداركم في عيون الترك نازلة
وحقكم بين أيدى الترك مغتصب
ويدعوا صراحة إلى الثورة :

فشهروا وانهضوا للأمر وابتدروا
من دهركم فرصة ضنت بها المقب
صبرا هيا أمة الترك التى ظلمت
دهرا فعا تريب ترفع الحجب
ويعترف القوميون أن الدولة الغربية وجدت فى القضية العربية فرصـة سانحـة لتفـكيك عرش الدولـة العثمانية وفصـل الأقطـار العـربية عنهـا ، وكان المسيحيون السوريون كا يقول إداوارد عطية : يكرهون السيادة التركية ويستطلعون نحو التحرر
 الدولة الأوربية المسيحية من نفس الديانة التى يعتنقونها .

## اتخذوا القومية عقيدة

ونى منتصف هذا القرن تطورت الدعوة إلى القومية العربية تطـورا يجعلهـا فى مصاف العقائد الدينية وجاء فلاسفة قوميون ابتدعوا فلسفة قومية تضع القومية الدية العر بية


 ونور الدين حاطوم وغيرهم .

وجميع هؤلاء يدعون إلى القومية العربية عللانية ( لا إسلامية ) فهم يستبعدون الدين من مقومات الحركة- القومية التى يعدون منها : اللغة والتاريخ ، والأصل أو النسب ، والأرض والاقتصاد ووحدة المشاعر والصالح إلخ .

ويقول عمر فاخورى فى كتابه ( كيف ينهض العرب ؟ ) : لاينهض العرب إلا إذا أصبحت العربية أو المبدأ العربى ديانة لم يغارون عليها كما يغار المسلم على قرآن النبى

## موقف الإسلام من الدعوة القومية

إن مبادى' الإسلام ومبادى' الغرب متباينة كليا فى باب القومية فالذى يعتبـره
 إقبال : ( لاتقس أمم الغرب على أمتك ، فإن أمة الرسول الها الهاشمى صلى الملى الله عليه وسلم
 يستحكم اجزاعك أيها المسلم بقوة الدين . )

لهذا كان من غير المقبول ولامن الممكن كـا يقول الأستاذ المودودى أن توجد فى الأمة الإسلامية قوميات على أساس الألوان والأجناس واللغات والأوطان كا لألما لايكن أن توجد

داخل :ولة كثيرة ختلفة .. ومن كان مسلم وأراد أن يبقى على إسلامد فلا بد له أن يبطل
 على أساس اللون والتراب ..

إن أخرف ماكان يخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن تظهر
 بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) .

وليمكن بقاه الر"بطة الإسلامية مع نشوء الشعور بالقومية العنصر ية ومن المغالطة



 العربية ) إلا أن صار على والمسن والحسين رضى الله عنهم أبطاله وإلا لكان رستم وإسف:نار وأنوشروان أحق أن يكونوا أبطاله القوميين في حقيقة الأمر ب!

وتد بدأ ينشأ فی الهند مسلمون يفخرون بالانتساب إلى القومية المندية ، بل فيهر



وليس هذا كله من هؤلاء السفهاه الراكبين رؤوسهم إلا لأنهر ماعرفوا مائلكون من الحضارة ومايلكه الغرب ..

وماتبينوا مابينها من الفرق البذرى ،لأن عيونهم كليلة عن المبادى' والمقاثق ، فلا

 الإسلامية .

وتد بين الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز حغظه الله تعالى أن بطلان الدعرة إلى
 لأنها منكر ظاهر وجاملية نكراء وكيد سافر للإسلام وأهله ، وذلك من وجون أر أربعة :

أولا : لأنها تفرق بين المسلمين وتفضل المسلم العجمى عن أخيه العربى بل تغرق بين



ثانيا : لأنها من أمر الباهلية نهى تدعو إلى غير الإسلام ، وكل ماغرج من دعــرة






 أملها على الفخر بها والتعصبهلا والإبسلام بخلاف ذلك نهو يدعو إلى التواضع والتقوى والتحاب فـ الله وألد يكون المسلمون الصادتون من كل أجناس بنى آدم جـي







عنقه ، إلى أن يراجع ، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قيل يارسول الله وإن صلى وصام ؟ قال : وإن صلى وصام وعام وزعم أنه مسلمـ ، فادعوا بدعوى الله الذى سطاكم المسلمين المؤمنين عباد الله .. وها وهذا الحديث الصحيح من أوضح الأدلة وأبينها فـ إبطال الدعا الدعوة القومية واعتبارها دعوة جاهلية يستحق دعاتها أن يكونوا من جثى جهنم

ثيالثًا لأنها توذى إلى موالاة كفار العرب وملا حدتهم من أبناء الملمين واتخاذهم بطلانة
 لنص القرآن والسنة الدالة على وجوب بغض الكالها

 الآية ...

والقوميون يدعون إلى التكتل حول القومية العر بية ، فيوالون لأجل ذلك
 القومية العربية ويقولون إن نظامها لايفرق بين عربيى وعربى وإن تفرتت

أديانهر .

والله عز وجل يقول : ياأها الذين أمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء
 السبيل ..(r)

 لقومهم إنا برءاوا منكم ومكا تعبدون من دون الله ( ع ) .. وقال تعالى : لاتجد


توما يومنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبكهمم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم • (0)

ومشرع دعاة القومية يقول : اتصوا الدين عن القومية وأفصلوا الدين

 هذا والله هو المهل والتلبيس وعكس القضية .

وكيف يجوز فـ عقل عاقل أن يكون أبو جهل وعقبة بن أبسى معيط

 وعلى وسانر الصحابة ومن سلك سبيلهم إلى يومنا هذا .. وهذا والله أبطل الباطل وأعظم الجهل .

رابعا : لأن الدعوة للقومية تفضى بالمجتع إلى رفض حكم القرأن لأن القوميين غير
 أحكاما وضعيه تخالف القرأن حتى يستوى بجتع إلقومية فـ بتلك الأحكام .

## الغزو الفكرى الاستشراقى

> أهداف المستشرقِن : (7)

ظر الاستشراق فـ أوربا بعد الحروب الصليبية والاستشراق لون الون من ألوان التبشير ( الغزو الفكرى ) فهو يعود إلى أسباب دينية ، فبعد عهد الإصـلاح الدينـى شعر

> سورة المجادلة : الآية : Yr .
(7) (1) معنى الاستشراق : البعث فـ علدم الشبر ق وعفائده وأدابه ، وإعداد الدراسات الأدبية والدينية والعلمية فيها

الأوربيون من البروتستانت والكاثوليك بهاجة إلى إعـادة النظـر فـ شروح كتبهــمـ

 والسياسية إلى جانب غرضه الأرل وهو التهيد للمبشر ين وخدمه أهدانهم .

أما المستشرقون اليهود نفد أقبلوا عل الاستشراق لأسبـاب دينية وهـى محارلـة
 اليهودية هى مصدر الإسلام الأول ولأسباب سياسية هى خديمة الصهيهيونية حين كانت نكرة ، ثم بعد أن أصبحت دولة .

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

r - r استغلال الثروات والانتقام من المسلمين الذين قاموا فـ القرون الوسطى ذ وجه

ولمذا نجدهم يعـلون بطرق غختلة عل تهيئة شخصيات شرقية تتسلم زمام الـكم فى البلاد الإسلامية وتهد السبيل للنفوذ الاستعارى .

وإننا لنجد فن دراسات المستشرقِن الأدبية والإسلامية تركيزا حول أهدافهم لإيجاد


فهم حين يوازنون بين الآداب العربية وبين الآداب الغربية أو بين العلوم الإسلامية
 الغربية على الآداب والعلوم الإسلامية ويبـرزون نواحـى النشــاط الثـــانى الغربـى

ويفضلونها على أمثالها فى تاريخ العرب والإسلام لتركيز الشعور بالنقص فى نغـوس المسلمين وهلهم على قبول المدنية المادية الغربية .

فهذه نبذة من أعمال المستشرتين التى اتغذوها وسيلة للوصول إلى يُعقيق أهدافهم :

تام المستشرتون بتأليف الكتب ، وإلقاء المحاضرات ، وعقد المئتـرات وإصــدار الصحف ، وبمعوا الأموال ، وأنشـأوا البمعيات ، وتالمـوا بالتشـــير بالنصرانية بـين المسلمين ، ولم يتركوا بعالا من المجالات إلا سلكوه لتحقيق أهدافهم .

ففي عام IVAY أنشأ الفرنسيون بمعية للمستشرتين وألحقوها بأخرى عام • IAY م وأصدروا المجلة الأسيوية .

وتألفت فى لندن بمعية لتشجيع الدراسات الشرقية عام AYr م وأصدرت بجلة . بأسمها

وأنشأ الأمر يكيون عام \^ミY م جمعية وبجلة باسم ( الجمعية الشرقية الأمريكية
 كل من النمسا وإيطاليا وروما .

ويصدر المستشرتون الأمريكيون فى الوقت الماضر بجلة شئون الشرق الأوسط وقد حلت محل بجلة ( بمعية الدراسات الشرقية ) التى كانوا يصدرونها في أوانل هذا القرن الـرن

وأخطـر المجـلات التـى يصدرهـا المتشرتـون الأمـركيون هى بجلـة ( العالـم
 وطابعها تبشير سافر .

للفرنسيين بجلة شبيهة بجلة العالم الإسلامى فى روحها واتجاهها العداثى التبشيرى وفى اسهها أيضا .

أما أخطر الأعهال التى قام بها المستشرقون نهو إصدار ( داثرة المعارف الإسلامية ) بعدة لغات ، ومصدر خطورتها أن المستثرقين عبئوا تواهم وأقلامهم لإصدار الإليار هذه الداثرة وأصبحت مرجعا لكثير من الباحثين والعلماء من المسلمين على مافيها من خلط وتزييف وتعصب سافر ضد الإسلام والمسلمين .

ولقد تسلل المستشرتون إلى المجامع العلمية العربية فـ مصر والشام والعراق نعين
 والتعليم حيث مكن لهم المستعرون فأفسدوا عقول ناشئة المسلمين وغرسوا فيهر الميا كثيرا من مبادى، التربية الغربية فشب كثير من المسلمين ( مستغربين ألمين ) فـ حياتهم وتفكيرهم وعاداتهم ، وضعفت أو انهارت فـ نغوسهم القيم الإسلامية .

## من ادعاءات المستشرقين

وتد بذل المستشرتون معظم جهودهم لتوهين القيم الإسلامية وإنـكار المقومـات
 صورة الأبحاث العلمية التى يدعون فيها الحياد وتجنب العصبية مع أن أبحاثهم أبعد
 ونذكر بعضا منها لنكثف بها عن حقيقة أمرهم :

1- إن القرآن الكريم كتاب مسيحى نسخه محمد صلى الله عليه وسلم . r - r وأن الإسلام دين مادى لاروحية فيه لأنه يدعو إلى الدنيا وليس إلى صغاء النفوس والمحبة
r - r وأن الإسلام ييل إلى العدوان والاغتيال ، ويحرض أتباعه على القسوة على غير المسلمين

ع - وأن اللغة اتعربية الفصحى لم تعد صاللة اليوم ، ولابد من استخدام العامية واللهجات المحلية ، واستخدام الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية

والمستشرقون بعد هذا يعلون على نبش الجاهليات القدية ، فيدعـون إلى احياء

 وغضهم إثارة العصبيات الجاهلية بين شعوب الأمة الإسلامية وبالإلإجمال فانجه يزعمكون أن السبب فن انحطاط المسلمين وتأخرهم هو تسكهم بالإسلام وآدابد

والمستشرقون بذلوا كل مافى وسعهم لإضعاف القيم الإسلامية واستعانوا على هذا
 أهدافهم عن طرق كثيرة منها شرح التعاليم الإسلامية شرحا يضعف عيلـي



 لايغضع في حياته لغير الله سبحانه.

 تنقية المياة الإسلامية من الرواسب التى خلفها الاستشراق في البلاد الإسلامية أو فـي أذهان كثير من أبناء المسلمين .

وعلى المؤسسات العلمية والجامعات الإسلامية أن تواجه كتب المستشرقين وبحوثهر ومؤُراتهم وتتولى الرد عليهم وشرح القيم الإسلامية وتقويةأواصوا الإسلامية وأن تتعاون هذه الميئات فـ تأليف ( داثرة معارف إسلامية ) يكتبها عللاء

مسلمون متـكنون فن نهم التراث الإسلامـى وأن تصــر بـلـة تتبع بحــوث عللاء


## المبشرون

ولقد قام المبشرون بنشر تعاليم الإنجيل ودعرة الناس إلى اعتنــاق النصرانية فـ

 والجمعيات ومؤسسات البر والاحسان .

كله سواء كانت سياسية أو أببية أو علمية ، ون الاذاعات حتى في السلع التجارية .

ويبدو التشير ف، أشكال يختلفة كالصور والرموز فمثلا يرسم على الأتششة نفسها
أو على غلانها صور النساء وتنقش الصلبان على القاش والسجاد وهكذا .

والدعرة الفظيعة التى يتذرع بها المبشرون ومن وراثهم هو دعوى ( نشر المدنية

 فهو يوحى بنشر المسيحية أولا .. ثم إدخال الحضارة والمدنية بعد ذلك .

## بواعث التبشير

ولار يب أن الباعث المقيقى والأول فى رأى القانمين على التبشير إنا هو ( القضاء على الأديان غير النصرانية ) توصلا إلى استعباد اتباعها .

نالمعركة ليست معركة دينية بل معركة في سبيل السيطرة السياسية والاتتصادية ( فكل دولة يعرص مبشروها على نشر مذهبها فالمبشرون الفرنسيون ينشرون المرن المّهب الكاثوليكى ، والمبشرون الانجليز ينشرون المذاهب البروتستانتية)

ولايغفى أن أشد الأديان مراسا في إباء الاستعباد هو الإسـلام ، ولـذلك يتمنـى المبشرون أن ينصروا المسلمين كلهم الان

ولا خاب المبشرون فى اكتساب المسلمين إلى صفوف النصرانية قنعوا بقصر جهودهم على زعزعة عقيدة المسلمين على الأقل .

هذا يدل على الباعث المقيقى على التبشير وهـو : هدم الإسـلام والتوصـل إلى السيطرة على المسلمين .

ويدل ذلك أيضا أن العالم الغربى الذى تسوده الفلسفات المادية والعلمانية يرسل مبشر يه وينفق عليهم بسخاء نى البلاد الأخرى .

ففرنسا التى تطارد اليسوعيين فى بلادها ترعاهم نى أفريقيا .. وأمر يكا التى يصفها أمين الريحانى بأنها تعبد الحرير والذهب والبترول تغطى نصف الأرض بمبشــــــــرين


 طاتراتها وشرف ( ستالين ) الموثرين بقابلته !!!

## من فضائح المبشر ين

وقد أثار مؤلفا ( التبشير والاستعار ) إلى عدة حوادث تبين أن كثيرا من المبشر ين

 بالتبشير .. ومنهم من لايتحلون بالأخلاق المميدة .

وتد ذكر المبشر الأمريكى ( جب ) أنه تد ثبت على اليسوعيين أنهم فضحوا فـتاتين
 الأديرة كان مستقرا للفاحشة .

## المؤثرات التبشير ية

وقد نشط المبشرون فـ مطلع القرن العشر ين الميلادى للعمل ، توجهم الأحقاد
 ومستهدفين أولا الدولة العثمانية التى نعتوها باسم ( الرجل المريض ) .

وعندما تبنى السلطان عبد الحميد فكرة الجامعة الإسلامية شنوا أعنف الغـارات


 القوة والتـركز ، وإ3ا كانت الوحدة الإسلامية تكتلا ضد الاستعا



من أجل ذلك قالوا : يجب ان نحول بالتبشير بجارى التفكير بالوحدة الإسلامية حتى تستطيع النصرانية أن تتغلغل فى المسلمين . وقد عقد المبشر ون عدة مؤترا
 الذى بلغت به الجرأة أن دخل الجامع الأزهر ليوزع فيه نشراتـه التـى الــى تفيض

بالطعن على الإسلام
r

( الجامعة الإسلامية وكيفية مقاومتها ) .
ع - ا9YA مؤتر القدس سند
 مندوبا و الIr مدعوا من أربع ونمسين جمعية تبشير ية وكان أيضا تحت رئاسة زوير الذى وصفته جريدة فرنسية بأنه لايهزم وأنه درس الإسلام بين الـين الشعوب الإسلامية التى يحبها حبا جما ؟
وتد منع الصحفيون من حضور المؤتر ولم توزع عليهم النشرات إلا بعد تنقيحها .

وقد كتب زوير فى بجلته ( العالم الإسلامى ) معلنا با أصاب المسلمين فى مطلع هذا القرن ولكن فى أسلوب ملتو - وقـــال : إن الإسلام تمخض فـ السنوات المات المس


ففيها حدث الانقلاب الفارسى والانقلاب العئلانى ، وفيها انتبهت مصر لـركتها الحاضرة ( يقصد القومية المصرية ) .

وكل هذه الحوادث تحتم على الكنيسة أن تعمل ببد وحزم وتنظر فى أمر التبشير والمبشر ين بكل عناية ووضع برنامج للأمور الآتية :

# كا تليت فى المؤثر تقارير لجنة مواصلة أعال مؤتر القاهرة وهذه مواده : 

 1 ـ النظر في حركة الجلامعة الإسلامية ومقاصدها والتأليف بينها وبين تنصير المسلمين .Y ـ ـ النظر فی الانقلابات السياسية فى العالم الإسلامى وعلاقاتها بالإسلام ومـركز المبشر ين فيها .
r ـ ـ موقف المكومات إزاء حركة التبشر وإرساليات تبشير المسلمين.
£ ـ الإسلام ووسانل منع انتشاره بين الشعوب الوثنية .

0 - تربية المبشر ين على مازسة تبشير المسلمين والمزايا النفسية الللازمة لذلك وبحث الدروس الإعدادية ودروس التبشير وتأليف الكتب للمبشر ين وتراء المسلمين ..

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 7 \text { - حركة الإصلاح الدينى والا ججاعى . } \\
& \text {. V }
\end{aligned}
$$

1 ـ القرارات العلمية وتقارير اللجان المالية للمطبوعات والنشرات .

## آثار التبشير

لقد استخدم المبشر ون ختلف الوساتل لانساد عقاثد المسلين واستغلوا الفقر والجهل والمض وضعف الدولة الإسلامية أمام الاسـتعار فأتوهـم عن لـريق البـر والطـبـ والإحسان .

وكانت قوات الأحتلال تحمى نشاط البشر ين إن لم تُنحهم الامتيازات الأجنبية ..

 بعض الحالات يقبض زمام السلطة بعض المرتدين من الإسلام إلى النصرانية .

وتد جاء فل كتاب التبشير والاستعار : ( توقع البعثات التبشير ية فـ السينغال مع عدد من الأسر السينغالية الفقيرة عقودا تقدم بوجبها تلك البا البعثات إلى الأسر السينغالية







 مسيحى لكن أبويه وأخوته مسلمون.

 عقاثد المسلمين من مستشـفيات منهـا مستشنـى الـولادة ومـدارس .. وبعية البـر

والأحسان ، ولم يكتفوا بذلك فإنهم كونوا بماعة من الشباب والفتيات يقومون بمهمة


والجدير بالذكر أن هؤلاء المبشر ين يسكنون فى قلب المدينة أو البلدية فيؤجرون بيتا من بيوت أعيان الملدن أو البلديات بأعلى ثمن وعلى سبيل المثال أن الدكتور مقامس

 بلدة توغاياء فطمع أعيان هذه البلدان وحبهم من التكاثر ألمألمد أفسد أطفال مواطنيهم من المسلمين بحيث إن هؤلاء المبشر ين يجمعون أبناء المسلمين فن بيتهم فيعلمونهم بأناشيد
 ومن أثر هذه السموم أن ابنا لأحد أئمة المساجد فـ الم صولو
 احتفالا عظيّ وأعلنوا أنه نال الشرفـبالميدالية الذهبية هلذا الصدد .

## آثار الغزو الفكرى والثقافى

ولقد ترك الغزو الفكرى آثارا عصبية فى المجتمع الإسلامى فى كافة نواحيه الثقافية والتعليمية والتشر يعية والأخلاقية والا ججا عية .

وبذل المستشرقون والمبشر ون بكل مافى وسعهم وطاقتهم سانـرين على الوسائـل
 ويقول ( كامغاير ) المستشرق الألمانى : إن الأب بانيرث المبر الألمانى : يرى أن
 الغر بية بالتشجيع ويتساءل هذا المستشر ق : هل يستطيع الإسلام أن الناع يستعيد وحدته الداخلية فى ظل التجزئة السياسية القائمة وتحت تأثير الآراء العصر ية والعلوم الغربية ؟

وهل سيكون الإسلام عند ذلك عدوا للغرب أم صديقا وحليفا أم أن الإسلام فـ سبيله إلى التفتت إلى وحدات قومية تعكس كل منها التأثيرات الأوربية على طريقتها الماصة وبأسلوبها المستقل ؟

ويبرز الكاتب فـ إجابته على هذه الأسيلة ثلاث نقط :



 واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية.

## التعليم فى البلاد الإسلامية على الأسلوب الغربى

وأخيرا يهتم الغربيون بأن يجرى التعليم فـ البلاد الإسلامية على الأسلوب الغربى

 الغربى فـ العالم الإسلامى ومدى تأثيره على تفكير الزعاء المدنيين وقليل من الزعاء المعاء الدينيين

## الصحافة واتجاهها اللادينى

ويقول جيب أيضا : إن المدارس والمعاهد لاتكفى فليست إلا المطـوة الأولى ..


 بطبيعة الملال وطنية لادينية . أما الصحافة المصرية فتتطور فـ بطء وتعرض طائفة

منوعة من الآراء الجديدة وهى على كل حال لادينية في اتجاهها ، وأما الصحافة في البلاد


فلا يزال سلطان الدين عليها تويا
كها يلاحظ ( جب ) أن التعليم عن طريق المدارس العصر ية والصحانة تد ترك في
 بعيد ، وذلك هو اللب الشر في كل ماتركت محاولات الغرب لحمل العالم الإسلامى على حضارته من آثار .

فالواقع أن الإسلام كعقيدة لم يفقد إلا تليلا من توته وسلطانه ولكن الإسلام كقوة



 المارجى إلابالمنظار الدينى وكان الدين الادين هو كل شى بالقياس إليه .

أما الآن فقد أخذ يمد بصره إلى ماوراء عالمه المددود .. وصار يقـرأ مقـالات فـ
 الاطلاق وأصبح الرجل من عامة المسلمين يرى أن الشر يعة الإسلامية لم تعد ـ هـ الا
 مدنية تد لايعرف أصولا ومصدرها ، ولكنه يعرف على كلى ملـ حال أنها ليست مأخوذة من

القرآن .

وبذلك لم تعد التعاليم المدنية القدية صالحة لإمداده الأساسية ، بيزا أصبحـت

 انحصرت فى طقوس محدودة ، وتد تم معظم هذا التطور تدريجيا عن غير وعى وانتباه .

وكان الذين ادركوا هذا التطور قلة ضئيلة من المثقفين ، وكان الذين مضوا فيه


 الأولى من السيطرة التامة التى لاتناتش على الحيـاة السياسية الاجتاعية ،

## ضيق المستشرقين بوجود المعاهد الدينية

وينتحى ( جب إلى القول أن العالم الإسلامى سيصبح خلال فترة تصيرة لا دينيا فى كل مظاهر حياته ، ولكنه يضيق بوجود المعاهد الإسلامية حيث يقول ومع أن الوسدة






 مذهلة تدعو إلى الدهشة فهى تنفجر انفجارا مفاجيا ، قبل أن يتبين المراقبون من الما ألماراتها مايدعوهم إلى الاسترابة فى أمرها ، فالحركات الإسلامية لاينقصها إلا وجود الزعامـة ولاينقصها إلا ظهور صلاح الدين

هذه بلة من الآراء المستخلصة من خلال الكتاب لاتحتاج إلى ذكاء أو دهاء ولكى
 المكايد للحصر وللتطبيق عليه وطرده من الحياة كلها ، وليس هذا الكتاب من عشرات الكتب التى تذهب مذهبد فى التفكير وتتفق معد فى المطوط الأساسية ولاتختلف إلا فى التفاصيل

اليهودية العالمية

لايغفى أمر اليهود وعدوانهم للإسلام ففى نصوص القرآن والسنة النبوية والسيرة




ฯr ست وثلاثين ألف بمعية للماسونية ينتسب إليها أربعة ملايين ونصف مليون



 موضع بجعية الماسونية ، ويدعى هؤلاء بأنها بمعية أساسها الحر ية والمساواة والـا والإخاء ، فلا يعرفون أن مقصود اليهود فى هذ الكلمات الثلاث ماهو إلا الفوضى والهدم والنزاع بين الجماعات .

حكومة اليهودية

ولليهودية حكومة مستورة يديرها . . بحكاء صهيون ينتخبون شخصا يعدونه وارثا لملك داود وسليان ولايعلنون اسمه

ولقد شبه اليهود حكومتهم المستورة بالأفعى التـى بدأ زحف رأسهـا المميت من

 يحكم العالم من القدس .
ويتوصل اليهود لتحقيق حلهمم بإفساد الدين والأخلاق بين شعوب العالم .

محاربة الماسونية للأديان

فإن هدف الماسونية هو القضاء على الأديان بإستثناء اليهودية التى تعمل على تثبيت دعاثمها وتججيدها ونشر سيطرتها على العالم : وقد جاء في السنجلات الماسونية الصادرة عام ع•19 م ( لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة هلم الأديان هى الماسونية وأن تاريخ الماسونية يشابه تاريخ اليهود فن الاعتقاد ويربط كيانها بخمسة آلاف سنة منـذ بد الاليقة ، وأن شعارها نجمة داود المسدسة ، و يعتبر اليهود والماسون معا الابناء الروحيين لبناء هيكل سليان ، وأن الماســونية التـى تزيف الاديان الأخـرى تفتـع البـاب على مصراعيه لإعلاء اليهودية وانتصارها .

عحاربتها للأنلاق

يضحى الملاسونيون بالأخلاق والشرف والعرض لتحقيق أغراضهم ( فالفاية تبرر
 حفلة تكريمية للعضو البديد مايلى : ثم تعصب عيناه .. و يوضع حبل المشنقة فى رقبته ويضحبه عضوان شديدان إلى الغرنة السوداء .. وينام نى التابـوت الــالى ساعـــة ألو ساعتين ، وكان يرتكب العمل النكر مع العضو الجديد فن هذه الغرفة وبالقوة كان هذا العمل بثابة إعدام رجولته حتى يخضع خضوعا ذليلا لكل رغبات البمعية .

ويقول ( دور فويل ) : أحد شيوخ الماسون : ليس الزنا بإثم فى شر يعة الطبيعة ولو بقى البشر على سذا جة طبيعتهم لكانت النســاء كلهـن مشتـركات بينهـم ، ويقـول ( راغمون ) ( العفة المطلقة مرذولة عن الماسونيين والماسونيات لأنها ضد ميل الطبيعة ومن ثم يبطل كونها فضيلة . ) ر ر ر

وقد صرحت السيدة ( جانت ) زوجة جوناس من أحدالبرازيليين وهو الذى ساعد على نشر تار يخ الماسونية ( تبديد الظلام ) صرحت با للاسونية من أثر مدمر على حياة المرأة

وأخلاتها وتربية أبناثها فوجهت صرخة إلى نساء العألم » لقد أصيبت المرأة من الماسونية وهى غير عاللة بخسارة جسيمة لاتعوض ا ) ..

والماسونية وسيلة لنشر البادى' الهدامة : نقد استغلتها اليهودية ونشرت بواسطتها

 ( سارتر ) مؤسس الوجودية ماسونى يهودى وهو يدعو للإباجية والفجور ويجعل الانتحار فرضا على من يستطيع إثبات وجود نفسه .

وتد ذكرنا فِيا سبق أن الصُهيونية اليهودية من ألد أعداء الإسلام وعلى هذا ينبغى بل يجب أن نتتبع حركاتها لنكون على بصيرة فـ أعمال العدو .

الصهيونية
 والصهيونية هى الحركة اليهودية التى تسعى بكل الوسانل إلى إعادة مللك بنى إسراثيل،
 القدس على يد ملك اليهود الذي هو المسيح المنتظر.. على شرط أن يكون ملكا من نسل داود.

والصهيونية حركة قدية مرت بأدوار عدة أهمها :

1 - حركة منشة بنى إسرايتيل في القرن السابع عشر الميلادى : وكان يدعو لإعادة توطين اليهود في بريطانيا توطثة لإعادتهم إلى فلسطين ، وتعتبر هذه الحركة الـياني النواة
 في مدى ثلاثة قرون أن تسخر بميع توى الانجليز ، لتحقيق اهداف اليهود .
r - r نشاط اليهود فن عهد نابليون بعد الثورة الفرنسية التى كانت الماسونية من وراثها ففى عام VQA




 ينتخبه اليهود المقيمون في بلدان أوربا واليا واسيا وأفر يقيا واللمجنة المثيلـة لليهــود
 وعلى اليهود أن يقبلوا هذه القرارات ويجعلوها تانونا يخضعون لد.ه
ثم يجدد المواطن القومى اليهودى بأتليم الوجه البحرى من مصر مير مع جـر الئر من



 البحر المتوسط يكننا من الاتصال بسهولة مع فرنسا وإيطاليا واسبانيا وغيرها ورا من بلاد أوروبا .
أما الاتفاقات والترتيبات الأخرى الخاصة باقتراحاتنا على الباب العالى ( الدولة




r r r التاسع عشر بساعدة أتطاب اليهود الإنجليز مثل درزتينيلي الذى تنصر وروصل إلى
رناسة الوزارة البريطانية ،
£ - الحركة الصهيونية الكبرى التى قادها تيودور هرتزل ـ وهو صحفى نساوى وقد




وتد استغل هتزل سلاحة الإسلام وفكر في استدرار عطف السلطان عبد المحيد فقابله سنة I-19 م و 19-19 م وحاول إتناعه وعرض عليه خنسة ملايين ليرة ذهبية عثلمانية هدية للخزينة السلطانية الحاصة وعشر ين مليونا تعرضها الجمعية اليهودية إلى




 المنعقد فى بال بسو يسرا اتخذت قرارات علنية وسر ية .

أما العلنية فخلاصتها : تأسيس دولة لليهود فى فلسطين وتنمية موارد اليهود العالمية
 مثل أسرة روتشيلد المال اللازم . وأما القرارات السر ية فهى التي سميت :

بروتوكولات حكماء صهيون :
ومعنى ( بروتوكولات ) قرارات أو محاضر جلسات ويغلب على الظن أنها القرارات
 ولايعرف محتوياتها إلا الخاصة من اليهود الذين يعملون على تنفيذ ماجاء فيها بهدوء
 كبير فى وكر الماسونية فى باريس ، ورأت هذه المرأة بطر يق الصدفة هذه القرار القرات ،


 بعض الوثائق السر ية التي تصد إخفاتها على غير أصحابها ، وتيا وتد ألعا أعاد نيلوس نشر
 بوسائل خفية ، لان اليهود جهعوا نسخها من الأسواق بكل الون الوسائل وأحرقوها ، ثم طبعت

 البرتوكولات من روسيا حتى الآن ( خليفة التونسي ) ( المطر اليهودي بروتوكولات ) .

ونشرت بالإنجليزية والقرنسية والألمانية والإيطالية وغيرها من اللغات ، وكانـت تنفذ نسخها في كل طبعة بطرق مريبة ، ثم أحجمت دور النشر بعد ذلك عن إعادة طبعها بسبب نفوذ اليهود .

وقد ظهرت أول تربة عربية 1901 م م وهذه مقتطفات منها :


 تنشره الشيوعية في أذهان الجوييم ( أى الشعوب اليكا الكافرة غير الير اليهودية )
 يكونوا خدما لنا أذلاء مستسلمين .

- ـ الصحافة كلها وبيم وسائل الإعلام واقعة تحت سيطرتنا ، والأدب والصحافة قوتان فـ طليعة القوى التوجيهية الهامة ، ولذلك يجب أن تصبح حكومتنا مالكة اللجزء الأعظم من الصحف .
 تَحى إلى الأبد وتنسى من ذاكرة الإنسان .

إن توتنا إنا هى فى سوء التغذية المزمن لأجسام الجوييم يمن ضعفهم البدنـى - -

- الدانم

1 - إننا نلك بين أيدينا أعظم توة فى هذا العصر وهى الذهب . 9 9 - لقد ذكر الأنبيله أن الله اختارنا بنغسه لنحكم العالم كلد ، ولمذا أمدنا بنوع من

النبوغ يتفق مع مهمتنا . - ـ ـ أمامنا الآن بضع سنوات لتحل اللحظة التى يتم فيها تحطيم الديانة المسيحية
. تحطيا كاملا
II علينا أن نتنزع فكرة ( الله ) ذاتها من عقول المسيحيين .
 ץ والمسيحيون فى خستهم الفاحشة يساعدوننا .


 هذا ما لايتعارض مع وجهة نظرنا ويعتبر فی ذاته مرحلة تطور وانتقال هاـ سيصبح ملك اليهود هو البابا الحقيقى للعالم كله .
17- إنا قد أصبحنا تيد خطوات ولم يبق أمامنا إلا شوط تصير نتطعه ، وحينئذ نصبح
 التى شبهنا بها شعبنا وعند إغلاق هذه الملقة تكون الور أوروبا تد وتعت في قي قبضة قوية

ومن هذا يظهر أن الصهيونية هى اليهودية القاتـة على الإرهاب والإجرام والـقد والوحشية وتدمير الأخلاق ونشر الإباحية والتجسس .. معتبرة الكذب والغلر والانية والافتراء

من الفضاتل ..
وتد اعترف إيلى ليفى أبو عسل فن كتابه ( يقظة العالـم اليهـودى ) أن تاريخ
الصهيونية يتناول أربعة عهود :
1- عهد التوراة
r - r r ـ
ع - والعهد الحالى ـ اللى ابتدأ من سنة ا914 م بعد تصر يح بيلفور ، و يقول أيضا ، وتد أثبت لنا الواقع أن الصهيونية ليست في عهدنا هذا سوى حلقة من سلسلة متصلة حلقاتها بعضها ببعض .

## الإِسلام فى نظر الغربيين

وقد عمد الغربيون إلى تطبيق مفهوم الدين عندهم على الإسلام وقصره على التوجيه




مصلح فى زمنه

وهو القول الذى لايزال يردده أجراؤهم من الملاحدة فى كثير من البـلاد العـربية
 اليهودية التي تقيم دولة ونظاما اججاعيا على أساس الدين طبقا لتعاليم التوراة والتلمود.

## حركة السيد أهد خان

 الانجليزية الشرقية المحمدية ) التى تحولت إلى البامعة الإسلامية وكان الإنجليزية ولذا زعم أن الجهاد فريضة مؤقتة بوقت الرسالة ، وأنه بعد قيام الجما الجاعة المسلمة واستقارها بعد فتح مكة فقد انتهى العمل بالجهاد
 وأما على عبد الرازق فقد صرح بأن الإسلام دين لادولة وذلك فی كتابه ( الإسلام


## العلل|نية في تركيا

عندما انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1911 م عملت الدولة الأوربية متعاونة مع اليهودية العالمية على إلغاء الملافة الإسلامية ، وقد تم ذلك بعد سنوات قليلة على يد

مصطفى كال النى لقب فيا بعد بلقب أتا تورك وقد وضح أن الماسونية كانت بعيدة
 وأكثرهم من الدوغة الذين ينتمون إلى يهود سلانيك

فعندما عقدت مئثرات الصلح بعد هزية الدولة العثلانية فرضت عليها معاهــدة ( سيفر ) التى تضت على دولة الملافة بالتخلى عن البقية الباقية من بلاد المسلمين


 البلاد وحقق نصرا عظي على اليونان ، وتد شجعته الدول الغريبة اليبة ومن ورائها الماسونية واليهودية العالمية

## إلغاء الملافة

ون الوقت الذى كان العالم الإسلامى ينظر فيه باععجاب إلى بطرلة مصطفى كال

 كشف القناع وأسفر عن حقيقة نواياه وحارب الإسلام ولغة القـرآن وكل الدال ما با بت إلى التاريخ الإسلامى بسبب واستبدل بالحروف العربية الحروف اللاتنية .

وكان لإلغاء الملافة صدى حزين أليم فن العالم الإسلامى وقد عثد مؤترات لبحثئه ولا يزال المسلمون يشعرون بالفراغ المطير لهذا المركز الذى كانىا كالوا يجتمعون حوله فيأتون بيامام المسلمين وخليفتهم .

وتد صدرت عقب إلغاء المـلانة الكتب التالية :

1 ـ النالانة وسلطة الأمة لمولف بجهول وهو دفاع عن الكاليين ، تربهد من التركية إلى
العربية عبد الغنى سنى
Y Y
r ـ المالانة والامامة العظمى لرشيد رضا
を - النكير على منكر النعمة من الدين والملانة والأمة لمصطفى صبرى

فنن البوادر الطيبة صدور الموانقة السامية من جلالة الملك الراحل المغفور له جلالة



التضامن للعالم الإسلامى الذى يمثل عنه مايلى ..

1- تأسيس رابطة العالم الإسلامى بكة المكرمة سنة ITA التى تهتم كثيرا بمقاومة ثميع الحركات والتيارات المعادية للإسلام وبساندة كل عمل اللير الإسلامـي والإنساني فی العالم .




ع - انعقاد المؤثر العالمى الأول لرسالة المسجد بدعوة من رابطة العالم الإسلامى سنة .
0 - انعقاد المؤر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى بدعوة من جامعة الملك عبد العزيز سنة 1r97 هـ بكة المكرمة

وهذه المؤسسات والمؤرات تد أدت دورا عظيّ لمقاومة الغزوات الفكرية والتيارات المعادية للإسلام ولنا أمل كبير فـ أن يعقق الله العناية والرعاية الطيبة على الأتليات

 للشرق الأتصى والمركز الثانى للدعوة المسيحية بعد اللاناتيكان الانيان بالنسبة للعالم المسيحى

 الفاتيكان والمجلس الكنسى العالمى والمؤسسات المسيحية فـ أوربا وأمريكا ولميكا .
 المملكة العربية السعودية من المدمات الطيبة للإسلاملام والمسلمين في العالما



 المملكة حغظهم الله وجعلهم هداة مهتدين ورفع الله بهم شأن الإسلام والمسلمين فـ كل مكان وزمان .




7 ـ المجتــع الإسِلامـى والمذاهب الهدامة
للججامعة الإسلامية بالمدينة المنورة


الزّموالنـكرى

ألقســـمالسادس
إعـداد
(1) (ل)

أستاذ مساعد بكلية الثربية ـ ـبامعة الملك عبد الـسزيز

م •r. الغزو الفكرى

بسم الله الرمن الرحيم

## الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام

كلنا يعلم أن أعداء الإسلام والمسلمين ، حينا عجزوا عن تحقيق غاياتهم الرامية إلى



 ولمسا كثيرا من آثاره .






 الفرد المسلم والأمة الإسلامية

واعترافا بالواتع نقول : إن كتاتب بل جيوش الغزاة من أعداء الإسلام ، والمسلمين




 المزينة طريق سرى يعبث بالأفكار و يفسدها .

وحين تفسد الفكرة وتتولد القناعة المنحرفة عن سبيل الحق تستثار العاطفة إثارة ملاتمة هلذه القناعة ، فتخضع الإرادة ثم توجه السلوك الداخلى والمُارجى على وفقها .

وهذا هو غرض جيوش الغزاة من الغزو الفكى ، أن يكون التحويل والتضليل ذا أثر فى سلوك المسلمين الفردى والجماعى إذ يميل بهم عن المنهج القويم ، ويعدل بهم عن الصراظ المستقيم ، ويدفع بهم إلى أودية المهالك والتشتت والضياع •

وذلك لأن معظم أعطال الناس فى حياتهم إنا هى آثار من آثار المفاهيم المسيطرة على
 أحواله سليا قويم ، إلا فن عاطفة آسرة ، أو شهوة قاسرة ، أو رغبة نفسية جامحة ، أو عادة
 أحواله يكون منحرفا عن الصراط المستقيم ، إذ يحلو للإنسان عندئذ أن ينطلق ويتفلت هن الضوابط الدينية والملقية ، والروابط الا جلاعية ، والقيود الحادة من حرية أهوان أهوائه وشهواته ، فيشذ وينحرف ، وتقوده الشياطين والطواغيت إلى مواطن هلاكه .

لقد تناول البثّ التضليلي الذي يقوم به الغزاة التحويل عن معظم الأسس التي
 الوحدة العالمية ، التي ليس لا حدود قوميةً ، ولا عزفية ، ولا لغو ية ، ولا إقليمية ، وانًا لا حدود فكرية يدخل الحق في إطارها ويخرج الباطل عنه ، ولا حلا حدود خلقية وعملية تضم أنواع المير والفضيلة في داخلها ، وتمنع أنواع الشرَ والرذيلة من أن تقرب منها . أنـا التضـليلات الفـكرية التـى تبثهـا الأجهـزة الإلــادية ، والاسـتعلارية ،
 البحث العلمى الهادئ ، الـالى من الثورات الانفعالية والجمل الخططابية الجوفاء .

فـن هذه التضليلات مايكون الغرض منه النفوذ إلى أسس العقائد والتشر يعات الإسلامية الربانية الحقة ، بغية اقتلاعها من عقول وقلوب ونفوس فريق من أبنـاء

المسلمين ، وبذلك يتكون منهم فيلق مرتد عن الإسلام ، خـار ج عن الملـة ، معــاد


ومن هذه ألتضليلات مايكون الغرض منه إيجاد فريق من المسلمين ، يتحلون باسم


 هذا الغريق قوة الصد عن الإسلام والتنفير منه .

وبالفريقنن المرتد عن الإسلام والمخطئ فـ فهمه المتعصب لخطثة ، يجتمع على



 فـ بجاريها الطبيعية ، وبذلك يتسنى لبناة المجارى التحو يلية أخذ أكبر قدر منها إلى بار بها المصطنعة

ويرافق كلا من التضليلات الأولى والتضليلات الثانية تضليلات تعتمـد على عنصر الإغراء المادى ، ومن أمثلة ذلك الأفكار الدعانية التيا التى توهم المسلمين أن التقدم




 يضللون بها ، على أن البحث المتأنى الهادئ كفيل بأن يقدم لطالبى اللـق المقيقـة الناصعة عن الإسلام .

أما الحقول الاججاعية والفكرية التى دخلت كتائب الغزاة فيها لبث تضليلاتهـم
الفكرية بين المسلمين فكثيرة ، منه الحقول التالية :

1 ـ المدارس والمعاهد والكليات على اختلاف مسنولياتها واختصاصاتها .


£ ـ الكتب والمجلات والصحف والنشرات الدورية .

- 0 - وسائل الاعلام المختلفة ، السمعية ، والسمعية البصر ية .

7 ـ الأحزاب والهيئات السياسية والاججاعية .
. المراكز الصحية على اختلاف مستوياتها
A - المعامل والمؤسسات التجارية والصناعية والإدارية وغيرها .

وأما التلاعب عن طريق القبض على مواطن الضعف من الإنسان ، وهى أهواؤ
 وألوانا وصورا منها لاتكاد تحصر ، وقد ترجع فى أفرادها إلى الأنواع الرئيسية التالية :

ـ ـ الأموال على اختلاف أصنافها ، وتباين طرق تخصيلها .

r r الجاه والسلطان وساتر أشكال الحكم ومراتبه .



- 7 ـ السياحات والرحلات والنزهات والتنقل فى أرجاء الأرض .
- V اللهو واللعب والدعة والمضحكات والمسليات.

ومن البدهى أن ميل النفوس إلى هذه الأنواع أمر فطرى لايحتاج إلى تعليم أو إتناع بالمجج والبراهين ، ولايتطلب معاكسة أو يخالفة للوى أو غريزة على أن درجات ميل

 وتربية عل كبع بماح شهوات الثغوس ، وغالفة أهوانها المرسلة





 وتكسر الشجر ، وتبدد الثر .

وهذا ماكان يرهب أعداءهم ،إلى أن اكتشفوا المطط الشيطانية التى يستطيعون بها
 العالم ، نععدوا إلى تواعد بنيانهم الإسلامى فن محاولات شتى لنقضها قاعدة نقاعدة

فأرادوا أن يضعوا بدل الوحدة الفكرية عنـد المسلمـين أشتاتـا وأخلاطـا فكرية
 الدخيلة أثكال الصراع الفكرى بين الأمة الإسلامية ، كلا أرادوا أن يتلاعبوا بناهج
 بدلا مناهج تصيرة النظر ، تقف عند حدود الظواهر المادية نتط ولاتتعداها إلى المقاثق الكامنة وراءها .

وأرادوا أن يضعوابدلالوحدة الاعتقادية الهيينة على قلوب المسلمين أشتاتا أخرى ، من أخلاطاعتقادية فاسدة لأساس لأنا من المق ، أو الجاهاهات وجودية إلمادية تعمل على تحويل الإنسان إلى يخلوق أنانى متوحش ، يستخدم كل ذكا ذائه لإشباع رغباته الأنانية

وأرادوا أن يضعوا بدل الوحدة السلوكية النظرية والتـطبيقية التـى جعلـت من
 الميوط ، تتلاعب بها الرياع الكونية ولو لم تكن عاتية ، وتتقاذفها ذات الغير الغي مرة

وذات الشرق أخرى .

وأرادوا أن يضعوا بدل الوحدة العاطفية المستندة إلى أساس دينى متين راست والتى كانت تحركهم بقوة هائلة تحريكا واحدا ، أشتاتا عاطفية متباينة متناقضة ، فمنها أنانى شخصى ، ومنها إتليمى ، ومنها قومى ، ومنها مصلحى مادى ، الما ومنا ومنها طبقى ، إلى آخر مايدخل فى هذه الأشتات العاطفية المختلفة فيط بينها اختلافا كثيرا

وبالجطط الماكرة الذكية ، وبالأعلال التنفيذية الدائبة ، استطاع الأعداء الغزاة أن يجنوا من ثمرات إفسادهم الاججاعى للأمة الإسلامية الواحدة ، ماحققوا به قدرا كبيرا من أهدافهم الظالمة الآتمة

وفرق عظيم بين المهتمين فى العمل وفى الغاية ، فعمل المفسدين هين لين ، ولكن



ويبرز من مظاهر الغزو الفكرى الذى تقوم به جيوش الغزاة الإفســاد الاجزاعـى ويتضمن هذا الإفساد كل خطة ترمى إلى حل التاسك ، وفك التى الترابط الجلجاعى بين أفراد الأمة الواحدة ، حتى لاتكون لهم شخصية موحدة قوية تصد عنها مطامع الغزاة .

ومن أمم العناهر التى تتم بها الشخصية الجماعية الموحدة التقاء أفراد الأمة على الوحدات التالية :

1 ـ الوحدة الفكرية مع وحدة مناهج البحث .「 - الوحدة الاعتقادية حول النفس والكون والحياة وسر الوجرد والغـاية من خلـق الإنسان ، مع وحدة المصادر الاعتقادية
r ـ الوحدة السلوكية النظرية والتطبيقية .
₹ - الوحدة العاطفية نحو الأمور المثتركة بين الأفراد

ولذلك كانت هذه الوحدات في المسلمين بثابة المقاتل التى يسدد الأعداء الغزاة إليها


 كنـــثر الرمال ، ومتى حدث التناقض والتخالف وتعـارض المصالح بــين أفرادهــا ،

 يصيبهم شي' من القرح الذي يحدثه التصارع الداخلي .

وقد سبق أن منح الإسلام الذين آمنوا به صادقين خلصين والتيا

 صراع

## الإفساد الخلقى والسلوكي :

واكتشف الغزاة طريقين للوصول إلى إفساد أخلاق الشعوب ، والمبوط بها من قمة الكال الإنسانى إلى حضيض النقص والرذيلة

## الطريق الأول : العبث بالمفاميم والمقائق الملقية . <br> الطريق الثاني : الغس بالمجتتعات ذات الأخلاق الفاسدة المنحرفة .

 المنحرنة عن الشرائع الربانية المستندة إلى مبادى' المير والشر ، والنفع والضر ، والمصالح والمفاسد .

ومن نظرياتهم مايعتد على تجيد اللذة الفردية ، وإباحة كل ماييقتها ، مها أضر ذلك بجسم الفرد أو عقله ، أو أضر بالجم)اعة ، أو خالف أوامر الله لعباده .

ومنها النظر يات التى تعتدد على تججيد توة الباعة ، التى ثمثلها دولة سياسية ،
 النظريات المنحرفة .

ومنها التضليلات التى تدس بين الشعوب المسلمة أن الأخلاق أمور اعتبـاريةِ



 التى يصح أن توضع فى جداول الأخلاق الفاضلبة لدي الئى التصنيف الذى يقوم به متتبعو الحقيقة بالبحث العلمى المتجرد النزيه .

أما الغس فـ المجتمعات ذات الأخلاق الفاسدة المنحرفة فقد جذد الغزاة له أعالا

 السلوكى من الوسائل المهدة لتقبل الكغر والانتقال إليه ، ولو بعد التدرج فـ مراحل

وأهم العناصر التى تستخدم للإفساد السلوكى العناصر التالية : المال ـ النساء ـ
 إلا با يُّص طاقات الفكر والبسد من متعه ، ولذة ولو ولعب . خطط الغزاة التفصيلية فى أعمال الغزو الفكرى :

ولتحقيق الفصل الكلى أو الفصل الجزتى فصلا فكريا وتطبيقيا أو فصلا تطبيقيا فقط تهيدا للفصل الفكرى ، اتخذ الغزاة عدة خطط من خطط المجوم الظلالة الآثمة ،

منها المطط التالية:

ا- إثارة الشبهات حول القأن الكريم والسنة المطهرة ، وأحكام الإسلام وتشر يعاته . r - - دس الأفكار الفاسدة ، وإغراء بعض ضعفاء النفوس أو ضعفاء العقول من المسلمين الان باعتناهها ، على أنها من تعاليم الإسلام ومفاهيمه ، ثم محاربة الإسلام بها ها r - الختالا الأكاذيب والافتراءات على الإسلام وتاريخ المسلمين وتشـويه غايات الفتح الإسلامي
ع - مقابلة بعض أحكام الإسلام وأركانه وتشر يعاته بالاستهزاء والسخر ية والازدراء ووصف المستمسكين بها بالرجعية والتآمر والتعصب والجمود ، ونحـو ذلك من العبارات التى تضعف ماس المتدينين للتمسك بدينهم ، وتفـت فى أعضادهـم وتسوتهم فى ركب المتحللين من الدين الدا
0
 الصدارة ليعطوا صورة مشوهة سيئة عن التطبيق الإبلامى ، توسلا إلى تشويه
الإسلام نفسه عن طر يقهم .

7 - متابعة تركيز المجوم ضد الإسلام وتكريره بإلحاح ، أملا فى حدوث الغفلة من الدعاة


نعلم ما للتكرار الملح من تأثير فى نفوس الناس ، ولو كان مضسونه كذبا وباطلا، وهذا ما تلجأ إليه وسانل الإعلام المديثة المضللة للجاهير.


 المحضة ، أو احكام المعاملات .
وتبرز هذه النظريات فـ الفلسفة ، وفى العلوم الإنسانية ، كعلم النفس وعلم الاججاع ، وعلم الآتتصاد ، وفى علم التاريخ وتفسير ظواهره ، ونى علم القات القانين الوضعية وتعليل نظرياتها ، إلى غير ذلك .
 الشر يعة الإبلامية ، وعلوم اللغة العربية ، والعلوم الإنسانية ، وحاولة التارئلألأثير فيهم وتشويه صورة الإسلام والتاريخ الإسلامى والعلوم الإسلامية في أنكارئلرارهم
 المسلمة
جاء في كتاب " المشكلة الشرقية ، طبع لندن عام


 ولاسيا من البلاد الإسلامية ، وتنحهم المنح الدراسية ، وختى نبيع لمم الشهادات

 يجب أن تستغل استغلالا تاما جنون الشرقيين بالدرجـات العلمية والشهـادات اليات

واستعلال أمثال هؤلاء الطلبة كمبشر ين ووعاظ ومدرسين لأهدافنا ومأربنا باسم
تهذيب المسلمين والإسلام "
ويظهر أن الجامعات الغربية بعامة قد عملت بنصيحة صاحب كتاب " المشكلة
الشرقية " .
9 ـ التفريغ والللء . وتتلخص هذه المطة المبيثة بثلاثة عناصر ، هى أخطر ماعرف الكون من عوامل هدم لمقومات أمة ذات مجـد عظيم فكرى ونفسى وأخلاقـي

وتاريغى

العنصر الآول
تفريغ أفكار الآجيال الناشئة وقلوبهم ونفوسهم من معتو ياتها ذات الجذور العقلية والعاطفية والوجدانية والأخلاقية وانتزاع كل آثار ها ، وهو مايسمى بعملية ٪ غسـل الدماغ " .

العنصر الثانى
ملء فراغ عقوفم وقلوبهم ونفوسهم بجخترعات فكرية وعاطفية مزورة مزيفة ، تخدم
غايات العدو الطامع الغازى ، وتهدمٍ كيان الأمة الموضوعة هدفا للغزو .

العنصر الثالث :
تسخير طوابير الجيش الجديد الذى تصطنعه أيدى العدو فى هدم كل مقـوم من مقومات أمته ، ومحاربة كل مايتبقى لها من فكر وعقيدة ، أو خلق وسلوك ، أو تاريخ وبجد
واتخذ الغزاة عدة وسائل لتفريغ أفكار الأجيال من أبناء المسلمين ، وتفريغ قلوبها ونفوسها ، من محتوياتها ذات الجذور العقلية والوجدانية والعاطفية والأخلاقية .

فصل العلوم الدينية عن العلمم الأخرى فصلا يجعل بينها هورة سحيقة ، واصطناع






 المق من صاحبه ، وينفي عنه الدخيل الدعي ، ولثلا تتكامل منها المانيا المعرفة على صراني الله المستقيم ، فيحتل المسلمون الصادقون بجد الدنيا والآخرة .
 بحثه ، ولطر يقة تقصيه للحقاثق ، وإن كان فيها نقص لاياتتى تكميله إلا بالتعاون والتازز مع الفريق الآخر .

ومادامت مواكب المتعلمين ستتجه لدراسة علوم الدنيا وفق الصيغة الثى وضعت


 مافيها من حق وخير وجد عظيم للناس .

وعلى أثر هذا الفصل المصطنع كان على دارسى العلوم الدينية في معظم بلاد المسلمين

 !إلى طرق من الكسب تثير النقد اللاذع والازدراء والتندر .
 عن معظم بجالات المجتع ، وحتى لايكون لأنكارهم تأثير فـ التوجيه والتخطي للأمة ، وحتى لايكون لمم رقابة على من يتولى ذلك من غيرهم من لايدين للإسلام بالولاه .
والمجة فى المجب عدم توافر الاختصاص اللازم .



 على اختيار الموضوعات التى ليست من أسس العقيدة ولا من أسس المعاملة ، ولا من الما
 استرضاء الضغط العام بيعض مباحث الأخلاق المشتركة بين الإبرا
 ، وبعض مظاهر المضارة المادية التي أنجزها المسلمون إبان عصورهم الذهبية .

ثم نفتح لمؤلاء الدارسين وفق هذه المطة بكالات الحياة كلها ، وبرور الزمن يتم
 الأنظطمة المستوردة من صادرات أعداثها ، وهى أنظمة قاثمة على أسس لاصلة لهابالدين ، ولا تعترف بشر يعة الله

وبذلك يحقق الغزاة هدذهم من غزو الأنكار والنفوس والقلوب ، وهنفهم من غزو سلوك المسلمين ، وهذا يهد لعمليات الاحتلال الكامل ، النى تعدو بد على الأمة عوادى الكفر
وتد تتم عند الجماهير المخضرمة المصالحة الصورية بين عقيدتهـا وسلوكهـا أمـا
 فى الشخصية لاتثبت عليه أمة أكثر من جيل واحد ، إذ ياتى البيل البديد فيأخذ السلوك

المطبت ، ويختار له عقيدة تلاتمه ، وعندثذ يتم التحويل الكامل إلى الكفر ، وتنسلغ الشخصية الإسلامية انسلاخا تاما ، و يتحقق بذلك المستخ المعنوى .

الونسيلة الثانية :

تسخير وتشجيع فتات تدخل فى المفاهيم الإسلامية أغـاليط وأكاذيب وتلفيقـات ومبتدعات ماأنزل الله بها من سلطان ، وتعمل على تشويه حقائق الإسلام الناصعة ،
 بهذه التشويهات الدخيلة عليه والغريبة عنه .

ويقوم الأجراء والمنخدعون بتنفيذ خطة العدو ، و يتلقون منه التعليّات والتوجيهات فىذلك .ففى الوقتالذيضيق فيه المستعمرون الـنـاق على المدارس الإسلامية والعلوم الدينية الصحيحة ، وجدناهم يدعمون ويشجعون بجموعات من الجهلة بالدين ، تمارس طقوسا من البدع المخترعة التى لم يعرفها الصدر الأول من المسلمين ، والممزوجة بشى و كثير من حظوظ النفس

وهذا اللون من التحوير فى مفاهيم الدين وفى تطبيقاته له آثار سيئة جدا منها الآثار التالية :

1 - إبعاد هذه المجموعات عن دراسة علوم الدين دراسة صحيحة تعدهم لتفهم غاياته وأحكامه التى يأمر بها ، والتى منها عزة المسلمين ، ووجوب بحاهد والعمل على بسط سلطان الحكم الإسلامى فى البلاد . - Y امتصاص شحنة الطاقة الدينية الكامنة فى نفوس المسلمين ، والدافعة فم إلى العمل بواجبات الإسلام التى تعتبر العبادات المحضة لونـا روحيا من ألوانهـا و يكون امتصاص هذه الطاقة بما تورثه هذه الأعال المجهدة المحببة للنفوس من القناعة الداخلية بقيام الفرد نحو ربه بجهد كاف ، ثم هو يطالب ربه بعدها بأن يحقق للمسلمين النصر على عدوهم ، دون أن يشارك هو بعمل فعال من شأنه أن يضيف إلى قوة المسلمين قوة ، أو إلى صفوف مكافحيهم جنديا عاملا .
r - تحويل المسلمين عن تعاليم الإسلام الأصلية ، وإضافة أشياء جديدة إليه قابلة
 المحدثات هى الأصل الدينى عند هذه الفئات ، وتصبع أركان الإسلام الأصلية شيئا ثانويا

ع - تغيير الأجيال المثقفة ثقافة عصر ية عن الإسلام ، تذرعا بهذه الأخلاط المبتدعة البعيدة عن سمو الشر يعة وكالها ، والتى تعسمه بأنه مزيج مقتبس من العباذات الوثنية ، وماهى فى المقيقة إلا أمور دخيلة عليه ، محدثة ماأنزل الله بهـا من سلطان .

تولية قيادات دينية تعطى صورة سيئة عن الإ尸سلام فى مفاهيمها ، أو فـ سلوكها ، وإبعاد كل عنصر صالع يدرك حيل أعداء الإسلام ، و يكافح لإحباط غخططاتهم .
 أنفههم ، وسلاح آخر فى أيدى عدوهم يطعنهم بـه فى اللعفاء ، وقد يعلنه متى واتتـه الفرصة
الوسيلة الرابعة :

التضييق على طلاب العلوم الدينية والمعارف المتصلة بها ، وتزهيدهم فيها ، وتوجيه

 وإثارة الشكوك حولا ، والإيقاع بينها ، وبين غيرها من المؤسسات الإصلاحية ، وإدخال عناصر مدسوسة فيها ، تعمل على تفتيت طاقاتها وتحوير اتجاهها السليم .

> الوسيلة الحامسة :

إثارة الشكوك والشبهات حول عقاثد الإسلام ، ومبادئـه ، ونظمـه ، وعباداتـه ،

لإضعاف ثقة المسلمين بكال دينهم الذى كان سر جُدهم ، ولإتناعهم بأن تقدمهم فى غختلف بجالات العلوم التى تغرجهم من واقع التخلف هو بتركهم لدينهم ، ولتعاليمه ، ولنظمه .

وهنا يستععلون دسيستهم المشهورة ، وهى قياسهم العالم الإسلامى على أوروبا ، مع مغالطة فاحشة فى عناصر القياس .

وفساد القياس آت من الواقع المتباين مابين الإسلام المق الذى لم يدخـل فيه التحريف والتغيير ، وبين غيره من الأديان المحرفة التى لم تبق على أصوها الصا الصحيحة الربانية ، فلم تعد صالمة للحياة بسبب التحريف الإنسانى الذى دخل فير فيها .

الوسيلة السادسة :

الإسلامية ، والعبادات ومارسيها .



 وتد انتشرت فى المجتـعات المسلمة المختلفـة الأجهـزة المأجـورة لاستخــدام هذه

الوساتل .

- وراجب أهل الرأى والغيرة والعمل أن يقابلوا كل سلاح با يبطله ويفنى أثره ، وأن
 حتى يحبطوا كيدهم وينصروا دين ربهم ، ويستعيدوا مكانهم القيادى في العالم .


## الوسيلة السابعة :

إلصاق التهم بالدين والمدينين ، بإطلاق عبارات الرجعية والتأخر والتينر والتخلف على كل تسك بالدين وفضاثله وإطلاق عبارات التقدم والتمدن والتحضر ونحو ذلك على نبذ الدين وفضائله .
أُمثلة من خطط الغزو التفصيلي لغزو الإسلام بتفر يغه من مضامينه الصحيحة:
بنعل كيد مدبر بتصيد الغزاة بعض المفاهيم غير الصحيحة لعنارين إسلامية أو



 الأعداء الغزاة أن يهابجوا الإسلام به من جهة أخرى .

> ومن أمثلة ذلك ما يلي :

أ ـ التحريف في منهوم التوكل على الله .

ب - سوء نهم معنى الرضا بالقضاء والقدر .

جـ - التحريف في مفهوم الجهاد في سبيل الله لإلغاء مضمونه الصـيحيح من واتع

 عن داثرته العامة ، ومن الفثات المنشقة البهائية والقاديانية .

د ـ ـ عحاولات تفريغ الإسلام من أحكام المعامــلات وسانــر شؤون المياة السياسية
 وإحلال نظم الأسرة الغربية يحل نظام الأسرة الإسلامي .

هـ ـ التلاعب بالأحكام الإسلامية بحيلة المرونة في الشر يعة واستغلال مرونة الشر يعة الإسلامية في بعض الفروع التفصيلية لكسر الأصول الصلبة منها .

وـ خلط معني التسسك المحود بالمق بعنى التعصب الباهلي المذموم .

ز- دس المفاهيم القومية الضيقة غير الإسلامية والمفاهيم الاشتراكية المخالفة لأمكام الإساملام ، والمفاهيم الديعراطية أو الدكتاتور رية في حدودها التـي الا لا تقبـل بهـا الأحكام الإسلامية ، ونحو ذلك ضمن عنوان الإسلام العام .

ج - التلاعب بعاني النصوص الإسلامية ، على الطريقة الباطنية ، القدية ، أو على
 الاستشراقية والتبير ية ، ومن ورائها الدواثر الاستعارية ، والمنظطات اليهودية .

ط- محاولة صرف الشعوب الإسلامية عن اللغة العربية ، لإبعادها عن مفاهيم الإسلام
 وحاربة اللغة العربية وتواعدها وكتابتها بكل الوسائل التي رأي فيها الغزاة ما يحقق أهدافهم .

التيارات المعادية للجسلام : وحين نحاول حصر التيارات المعادية للإسلام تبرز أمامنا التيارات التالية :

-     - الإلماد واللادينية .

「 - القوميات الضيقة ذات المحتوى المباين للعقيدة الإسلامية أو لأمكام الإسلام أو لوحدة الأمة الإسلامية .
r - الشيوعية ، والاشتراكيات المسطة بالاشتراكية العلمية \& ـ الرأنسالية القائمة على الحرية الفردية المطلقة فـ بجال الاقتصاد والتى تبيح الربا

والربح الفاحش والغش والاحتكار ونحو ذلك ولاتؤدى الـقوق التى فرضها الله .
0 الأوثان الوهمية كالوطنية ، والقومية ،وبعض الفنون ، المنافرة لل(جسلام.
. 7 - الباطنية وذيولا وخغلفاتها
. الاستعار وأجراؤه وعملاؤه والعاملون فى فلكه ، والأحزاب الموصولة به . V
1 - الصليبية وأجاؤوها والعاملون فى فلكها ، والأحزاب الموصوله بها .
9- اليهودية العالية ، والصهيونية ، والأحزاب العاملة فى فلكها أو الموصوله بها ، كالماسونية

- ـ ـ كل منظمة أو مؤسسة أو جمعية موصولة أو مدفوعة أو مستأجرة من قبل تيار من التيارات السابقة

هذا مابدا لى أن أوجزه في هذه الورقة ، التى تعمدت أن ألفت النظر فيها إلى رؤوس الموضوعات فقط ، ولرؤوس الموضوعات هذه تفصيلات واسعة ، كتب فيها كثير ون من الكتاب الإسلاميين .
والله نسأل أن يحمينا مكايد أعدائنا ، وأن يلهمنا العمل الجلاد لرد كيدهم وأن يوفقنا فى ذلك ، حتى نستحق الظفر ومرتبة المجد ، ضمن سنن الله فى كونه مضافا إلى ذلك فضله العظيم الذى ينحه لأولِياته العاملين المجاهدين فى سبيله
عبد الرهن حسن حبنكة الميدانى
أستاذ مساعد فى كلية الشر يعة والدراسات الإسلامية

بكة المكرمة

الكتب التي أشرفت على طباعتها ونشرها إدارة الثقافة والنشر

1 - الأدب الأندلبي بين التأثر والتأثير
للدكــور محمد رجب البيومي

-     -         - الحماسة لأبي تام حبيب بن أوس الطائيو

تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان.

تحقيق الدكتور عبدالفتاح محمد الملـوي
ع - الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا وقيام دولة الفولاني.
للدكتور حسن عيسى عبدالظاهر.
(1) - أثر تطبيق النظام الإقتصادي الإسلامي في المجتمع.

- 7 - الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام.
- V

1 - الإجتهاد في الشريعة الإسلامية.

- 9 - أثر تطبيق المدود في المجتمع •
-     -         - نظام القضاء في الإسلام.

بالرياض سنة


## الفهـــرس

رقم الصفحة
الموضوع

> الغزو الأفلري والتيارات المعادية للإسلام


II ..................................................................... البـاب الأول
rr
مظاهر الغزو الفكري وتياراته
ro ......................................................الإملات التشويه الموجهة ضد

الـباب الثاني: . 1 . 0 ..............................................................................
مملات التغريـب الموجهة ضد الإبلام ..................................................


## رقم الصفحة

royالثالث: التربية البديذة للطبقة البديلة
179 ..... النتـاثتج
YYZ خاتمــة
rY9مراجع البجــــ
القسم الثالث
(1A) للدكتور علـي جريشه
Үヘ7 ..... تهـيد
rı9 الفصل الأول: الغزو الفكري من الغـرب
rry

$\qquad$ الفصل الثاني: الغزو الماركسي للعالم الإسلامي
ryoالفصل الثالـث ردود فعـل
القسم الرابع
4q) ..... للأستاذ عبدالكر يم يونس الخطيب
rar ..... تقديــم
rqy الفصل الأول: الإسلام والمسلمون
$\varepsilon \cdot 0$ الفصل الثاني: النظم والحركات المعادية للإسلام
EYO الثالث: الغزو الديني الفكـري
207 ..... خاتَـــــة
$\qquad$
$\qquad$
ะ79 الغزو الفكري الاستشراقي
\＆V\＆ ..... المبشـــرون
\＆A． آثار الغزو الفكري والثقانـي
\＆A1 التعليم ني البلاد الاسلامية على الأسلوب الغربي ．．．．．．．
zar ضيق المستشرقين بوجود المعاهد الدينية
zAを
$\qquad$اليهوديـة العالـــية
EA7 الصهــيونية
EqY الإسلام في نظر الغربييسن
をqケالغــاء المــلافة
297 كتب المراجع للبحـث
القسم السادس
E9V ..... للأستاذ عبداللمن حسن حبنكه الميداني
โ१9مقدمـة

رقم الصفحة
الموضوع
$0 . \varepsilon$
الافساد الاججاعي
$0 . V$
خظة الغزاة التفصيلية في اعال الغزو الفكري
017
التيارات المعادية للإسلام


[^0]:    (l£)
    . $70 \mathrm{~V} / \mathrm{T}$ : (10)

[^1]:    

[^2]:    . Y.Q : أحد شلبي : اليهودية (VQ)

[^3]:    . السابق ص (£) ، YrA

[^4]:    .

