






## \&/a

1. 1 . ■ $\Pi^{/}$

 IEA IV ${ }^{\text {I }}$


اصطلاح Doctrine
 'او ا'زا صل السباسي الذي يمطلى معيز لبعض النظر يات.


 الاصلية التي يفمر حول عوررها الككمي من الاعتقادات و عبّرنا عنها (بالثظرية الهدويها).
















 العلمبة و الدرالماتا و الأبكاث.
نسن تلت الالياتا و المللرن المنحذذ نوسيع ألظظرية النهدوية و تفعلبها و نشر هذه الثقافة العالية:


 وضع صباغة و برجة للنظرجة المهلوية، و من بحلالز سباســة الخرار اللبناء من عرض الانتغادات و الآراء و

## (8)

































 الكى المسنوي انعالمي المطلّلوب.
























































 ظه

 الحبِع في وجو ده العذب. انشُاءالهلة تعالى

##  <br> ضيا، الدين الخزرجما

## الاسئلة




هذه التعابير بامكاها التعبير عن المهدوية بصوروة الفضل؟
r.甲.


كلامية؟
9. ـــــا هو دور نظريـــة المهلهوية ي العالم المعاصر؟ و كيف يمكنها مارســـة دورها الى جانب بقية النظريات؟
V. V. هل بعقدرر نظرية المهدوية الاجابة عن اســئلة الانسان و المجتمعات لي شتي الميادين قبل عصر الظهور?

## بطاقات شخصية


 العلوم و الانكار المسباسبة في مر كز ابكاث العلو
 g (1991 )






ححة الالــــامْ و المسلمين رحيم كار گر ماجستير في العلوم السياسية و دارس في المرززة العلمية بمدينة قّ. و هو باحث و كاتب و من اساتذة مر كز المهدوية المتخصص.
 المهدوية) و بحث: الالنظار و الثور ه، و بحت: العو الُة و الخكومة العالمية اللمهدي المنتظر و....

## 



 المهدوية. كمـــا ان تعابـــير اخري من تبيل فكرة المهدو يـــ، و عقيدة المهدوية، و النظـــام الفكري المهدوي، و

المذهب السياســي - الفكري المهلوي صحيحة ايضاً. ولكن من الضروري التنبه الى أن بكرد المــتخدام












 الآتراحات. و ذكروا لما في تواميس اللغات الاجنبية مترادذات من تبيل البزميات، و النظرية، و الانكار، و النظام، و النظرية، و المذهب و الفلســـفـة، و لكن ر.كما امكن ذكر عدة نعاريف لكلمة Doctrine تعبر في الواتع عن استخدامامقا:

 Y. ب. بموعة الآراء و المعتقدات و الادوات و الطرق و التعليمات التي تقدم تفاسير استراتي التيجية للميادين الرئيســـة في الحياة البشرية على الاصعدة النظرية و العملية من احل تو فير حياة فردية و اجتماعية انضضل و ادارقما بنحو اجدي.
 المذهب. ر بامكان(الدكترينات) ان تقدم على المستويات الدينية و الفلسفية و الانخلاتِية و الفنية و الادبية و السياسية و الاجتماعية و"الاقتصادية و الثقافية و... الخ.


## فد تطرفت كلـة

Doctrine
الملاء و معنیى مهاثّل كالي لنـات اهـرى

كار گر : دكترين Doctrine في تواميس اللغة و المصطلاحات السياسبة .مععي العقيدة و اصول العقيدة و النظرية و التعليم و المدرسة و المذهب و المبدأ السياسي، التعليمة، اصول (عقائد) التعليمات و التعالئم و و ... الم. و تد وردت في القواميس الفار سية بمعني: النظرية، الفكرة، التعليمة، المسلك،
العقيدة، الرأي، المذهب و.... 'ح.

اورلا: للدكترين استعمالات و مفاهيم متنوعة و متعلدة، الألا ان استعمالما الاهمَ






 جزء من خطواته و سباساته تكون ذات طابع ابتكاري و تنترك تأثيرات مهـية.


المحال الحقوقي أو السياسي أو الادبي أو الفلسفى أو العلمي.


و الاتتصادية (مثل دكترين تصدير الثورة و...).
 المتخصتصبنه.




دكترينر ايضأ للشّخص الذني يرعي رؤية أو منجى معيناً و يروج لهـ).
 الف - ارالنظرية و التعاليم العلمية، الفللــــفية، اللسياسبة، الدينية، و بمموعة من النظم الفكرية القائمه على |اساس مبادي معينهان.
ب - "(تنظيم اصرل تحدد الحكومات (بواسطة رئيس المكرمة) منهجها - لاسيما في العلاقات المولية - و فقاً لماه.
و الْعر يف الثاني اعلاه مستخدم بصررة اوسع و الشهر قياسأ الى التعريف الاولل. بيد أن المراد في هذا البحث
هو التعر يف الاول لكلمة دكترين الدنا
 اللعابير بامكافا الايماء الى المهدوية بصوروة الفضل؟












 مدياقا فان مفردني المطاب و المذهب الفضل. اخحران كاظمي: بداية لابد من التتبيه الى انـ من مشـــكلات البحوث و المصطلاحات في العلوم الانســـانية،


الافتقار اللى تعار يف فائية و بعمــــع عليها للمفردات ر المفاهبم و المصطلاهحات، الى درجة أن بعض المصطلحات مثل 》القوةه＂نحتالها ترابة مئة و خمسين تعر يفاً．و






 خصوص من جه）بينهما، نقيل يو تعريف الايدولوجيا مثلا： ا ـ بعموعـــة من الآراء و المعتقدات و الدكترينات الخلاصة بـــدورة زمينة معينة، أو بممتع معيّن، أو طبقة اجتماعية معينة．
Y．Y．منظومة من الآراءء و الفلسفات تتعلق بالعالم و الحياة． و طبعأ توجه تعاريف اخري تعتبر الايدولوجيا جزء أَ من اللدكترين، و من ذلكّ
 لايدولوجيا：
ا ـ فلســـفة سياســـية و اجتماعية و نظام من الانكار تحمل صورة مثالية للمتتمع، و تخاول تفسير العا لم و
تغييره، و تطالب اتباعها بهذا التغيير．
「 「．الايدولو جيا على حد نعبير مار كس 》وعي كاذبي《 و بحموعة منه المعتقدات غير الواقعية تنم عن مطاليب و منافع طبقة اجتماعية معينة، و ترســـــ صورة غير صـا المعتقدات الحناطئة، يخدع الناس انفسههم، و يخدعون ايضاً من قبل الطبقات المتغلبة و المستشمره．
 الانسان عن طريت تحفيز المو اس بواسطة الواقع الخلار بحي．
 الوعي التي تشكلت على ثيئة مفردات أو كلام（discus），discourse）هذا مع ان الايدولوجيا ليست في

اساسها بحرد كالم و اتوالن، و انما نواة غير كلامية لما حالة وجودية كلامية، لذلك يقال ان الايدولوجبا كلام يبتن على الفعل الْسياسي








 كله في داخلهيا و تتجه نحو المستقبل. اما بخصوص المُدر ســـة أو المُنهب (School, Ecole) و فر تههما عن الدكترين فيحب القول الن مفردة المدر سة تبدو أعمى بكثير من اصطلاح اللدكترين و حتي الايدولو جيا، لألن مكستطاع الملدر سة ان تستوعب في دانحلها


 كما يمكن مُمطلح الدكترين أن يشــتر ك بمساحات معينة مع مصطلح النظام (Ouder - ordre) رغم
 (الســلطة، الثروة، المكانة، و...) و انتخابب المُزسســـات والقيمه، نفد تكون هذه الحلول حتجة أو غير ناحتحة،
 ان يتضمن دكتر يناً واحدة أو عدة د كترينات كما ان الدكترين بر بـــعها أن نعزو تفســهـا المى نظام سباسي، و اجتماعي، و نكري.
, المنطاب (discourse) ايضأ ســواء من حيث تعغيد معناه أو من الناحية الكمبة و النوعية ليس بأعم من اللدكترين، انما يمكن للدكترين عادة الانتهال من عدة خحطابات، ذللك الن الحُطاب يعني الحوار المتقابل ر تبادل

الآراء و المحاورة على اساس الاستدلال.

ولكن، يبدر أن ايأ من هذه المصطلحات و التعابير لايمكنها التعبير عن الفكرة

 تعابير من قبيـل：الحياة المهلوية الطيبة، أو الحياة الطيبة في زمن المهدي، المين النظام المام أو
 و أضضل．الن الاستعانة مصطلح دكترين الغربي نضلألاعن عدم كفاءته في التعبير عن المعين، توحي بخط من 》التُحديث البياني المتوازنهي و تسمية تفر خها
 السياســية أو انكار فلان من المفكرين أو رؤ ســاء المحهوريات، يســـتا






 الالسلام و يكرر الاسلام النبوي العلوي من غربته و عزلته و يعيد له الحياة ثانية．
 （النظـام）تتمتع من بين كل تلك المفردات بجدارة اكبر في هذا المضمار و بمكن التعبير هماعن الـلحكومة العالمية أو الفكرة المهدوية بأخافة كلمة 》الطيبة《، القر آنبة فنقول 》النظام المهدوي الطيب《، ． كارگ，
الف）الايلدولوجيا：تتشــكـل كلمة الايدولوجيا في الفرنســـية من كلمتي idée بمعني التصور أو الفكرة، و
 مفهرم له الككير من المُعائ الفرعية سواء في البحورث العلمية أو في المُحاورات اليومية．و كان دوتراس الفرنسيم

أول من وضع هذه المفردة.


 نظام فكري و عقيدي يمكن تطبيقه على الواتع المارجي"، و من وجهة نظر اندروهيورد: >الايلولوجيا هي بعمرعة العقائد التي توزير مادة اوليّة لعمل سياسـي منظم أر خلطوة سياسية معينها.
 الانحلاقية، كالايدولو جيا الاسلامية، و الايدولو بأن استخدامها للاسلام غير صائب).

 لكنها تزٔر في الآراء و المعتقدات.

.كعين المطط و المنهج الذي تتععه شخحصية اساسية معينة).




 الضمانة التنفيذيه.
ب) المدرســة (School): تطلن كلمة مدرسة على المسلك المعر في و النظام الفكري و الروية الكونية و

 أو المرتبين بيعضهم نتيحة الوحدة في المنهج و الاصول (مثل مدرسة فرابنكفورت).


و المدرسة السياسية (poitical school) تطلّ في الاصل على النظر يات





 تبّن في داخل هذه المدارس و النظر يات.
ج) النظام (System): كلمة النظام مشـستـقة من الكلمة اللاتينيـة System و و اليونانية Sustema

 الفعال، اي انما تؤؤرنيه و تتائر منه. ر المراد في هذه الســطرر هو: پالنظام بكموعة الاصول المتتاســـة و المتناسجة لكلبة معينة و طريقة تشكلها و مضامينهاها
النظام هو الاسلوب و هو ايضأ توضع و ترتبب و تر كبب الواتعيات الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية و
الثقافية و الحياتية و الطبيعية و...
 تكرن هذه التعاليم, الاجزاء الداخليلة (ولكن المتعلدة) لنظام معين.



الاجتماع و التار بخ و الاتتصاد، و المقوق و... الح.
 »التحليل الـطابي《 الذذي انبثق كأداة منهجبه جديدة في ساحة العلوم الانسانية و الاجتماعية.》الخطاب" عبارة عن بعموعة المفاهبم المر تبطة بععضها و الخاصة بانتاج حقيقة معينة و الدفاع عنها.

 الخطاب تختص بانتاج و تأسيس الحقاثئن و التعاليم المديدة في الميادين الاجتماعبة المخنلفةّارو في ظروف و احوال

 حــراع الحضاراته على الصعيد اللدولي. ان فكرة المهلوية نعليمة شــــاملة و جامعة و كاملة و و متعددة الابعاد.



خاصة(كخطاب العدالة و خطاب المعنوية و...)

 و النظام الاجتماعي المهدوي).

 عن كافة تعاليم المهدوية. المدرســة الُسياســية المهـوبة لا تو جهاهِا و نظرياهُا و اهدانها الملاصة التي لانجد معظهها في سائر المدارس
: نجف للك زايه: استخدام مصطلح 》النظرية المهدريةه في الوضع الراهن للئبعة و بالنظر لمفهوم 》ا'لدكترينه هر استخدام بحازي اكثر منه استخداماًا حقيقباً.

 لا ســيـا النخبة المندكون بالمياة الملموســـة العينبة. ترندي المهدوية ثوب الدككترين حينطا تصل النخب الفكرية

المتوضعة في مواقع القيادة و المســــؤلية الشُعية الى معرفة ميدانية و تطبيقية لما، و
يجعلون تحفيقها سياستهم: الرئيسة.

الفكرة.
اذا كانت غيبة الامام المنتظر



الشُيعة اليوم بادارة العالم؟


 اين هم هؤ لاء الاعوان و اللانصار؟
لاتزال هذه الامور غير واضحة. اذن لم نستطع لحد الآن ان نبدلى فكرة المهدوية الى دكـلى دكرين. تتحول الفكرة اللى دكترين حينما تنضح تواعدها العلمية. الخوان كاظمي: رغم الي لااوافق الســنـخدام كلمة دكترين للتعبير عن الفكـــــرة المهلوية، لكـن تصهد الذين


 الحياة البشر ية و تحسبنها بناء على احياء الاسلام النبوي - العلوي و بحديله

 طرحها رؤساء الخمهورية الامريكيون و عدد من رؤساء سائر المدول. ون مثل هذه المال فإلن استنخدامها للتعبير



 عبارة النظرية المهدوية. و ســيكون المراد منها نظر ية جامعة متكاملة لتشكيل بكتمع مثالي. و تفسير عام لمختلف مناحي الحياة.






 المهلوية أن تلبي الططاليب و الحيارات التاليّلية: الف - تصحيح العلاتة مع الله (تحقق العبودية و العبادة). ب - تنظِيم علاقة الانسان بنغسه (تعقيت المعنوية و العقلانية و النكمال). ع عـ مَذيب علاقة الانسان بالآخرين (تحقيق العدالة و الأمن و و المحبة).
 و و مـيكون منه ثمار العناية بالانكار الاربعة اعلاه وصول الانسان المان الما الكمال و التسامي المادي و المعنوي، و هو ما لم يتحقّت لـد الآن. (T)

 و الضهف و العجز و عدم التدبير و العلم بلا عمل و الابتعاد عن متطلبات الزم المان و المكانٍ و الانفعالل السياسي





يسمي عصرياً الانف هي الر سالة الرئيسة للنظرية المهلموية. كما ان الشُيعة يســتمدون الملر كة و الُنشاط و الشُعرر و الفاعلية من المدينة
 كذلـــك يكترزون بالاعتصام بالمدينة المهلوية مـــن المراوحة في الماضي و يتعلمون التحول و التحدد و الحر كة المسنمرة و 》الصيرورةهان.
 بالمصلـــح العالمي و المدبنة الفاضلة و اليوم الموعـــــود و المنخلص و الألفية، كذلك الك









 كارگر: بالمستطاع النظر لهذا السؤالـ منه شرفات عدة، منها:
 الوامبة، فجميع الاهداف و المثل الالســلامية ــ بل و اهداف الاديان السابقة ايضأ ــ و تشكيل بعتمع يتحلي
 و تورته و تُشكيل دولته العاليمية.
 المنماشثية مع تعاليم سائر الاديان الابراهيمية و المتفق عليها منه تبل كافة الفرق الاسلامية. بلى الن الروايات النبوية


دكترين - من تبل هذه الفرق - يواجه صعربات جمة.




 تعتر ها العديد من حالات الغمبوض و الالتبان.



 الاجابة عنه السوزال اللاحت
مل النظرية المهدوية نظرية في للسفة التاريخ أم الفلسفة السياسية، أم المراد منها عقيدة كلاميباء



 غاية التاريخ و الوجود، و العامل المحر لك للتاريخ.


 الهدابة) و الاوصياء (المســتوي العقلاتى للمهلوبة و المداية) و الاولياء (نواب التفكير المهدوي و هداة الامة في عصرالغيبة).




شـــاكرأ و الـا كفورانه．الهداية الالفية التي توفرللانسان عن طريت البي و الوصي



 تتحول نكرة المهدو ية الى د كترين، و عندها نكون مضطرين اللنظر اليها كفلســـفة

ولكن، ملاذا بعد ذلك نعتبرها فلسفة سياسية؟ لأن الفسلفة المسياسية في افضل تفسير لها التاريخ سينتصر اللمق．و تنعم البشر ية بالسعادة و الرفاه：》الفلسفة السياسية《 نشاط نكري و ذهي غايته معالبحة القضايا و الصعر بات الاججتماعية ر السياسية و حلها
 يقدمها المفكرون المسياسيون على مرّ التاريخ جواباً على المُشكلات و القاضايا المبياسية．ر＇لا ر يب ان النظرية

 و تأملات بعض المفكرين و العلماء．اذن، الفلســفة السياسية تنتهل من معارف 》المهلـوية《 الو حيانية و ثغوض
 العصر الحاضر خحصوصاً ــ أنذ يجعلوا الفكرة المهلوية محورأ فيقدموا بذللك افكار＂و مناح غير مسبوقة．ان الالحماد


 الملمع و الكامل لكل المشكلات الانسانية، و هو ما سنشير اليه في ا＇الجابة عن الاسئلة الآتية．





الحرية و الفضيلة تحد جميعاً اجوبتها الشافية في فكرة المهلوية.


 العلية بين الظواهر و المتغيرات، فتسعي هذه النظرية ان يكون لها تدرة على التكههن و استشر الف المستقبل. و من المن






الاسلالمية توزازر ها و تدعمها.



 قواة المحر كة و اكتشـــاف توانينه و نظمه اللي تسود حر كته. الن بوسع فلسفة التّاريخ و عبر رؤبه فلسفية علمبة

لحر كة الناريخ (و بمعونة الوحي و الفكر و التهربة) أبّات تحقق النظرية المهدوية بنحو منتظم في المستقبل.

 المُيطانية، و بظهور المهلمي الموعود


 جميلة، نيكون الملل لمسككلاته وازماته، ما سيودي اللى تحقيف الانتظار لظهور المهدي على مستو يات عالمية. لنراجع


 محو الظلم و الجور. محو الفوار ت غيرالمعقولة الاقتصادية ر الثمَافية و السياسية. تحرز
 لنانسان و....
اية هذه التعاليم غير جذابة للانســـان المعاصر أو غير ذات صلة كمشكالاته؟ ألا يعالي الانســـان المعاصر من نظام ظالم يســود العالم تحت لواء بحلس الأمن الدورلي و منظمة الأمهم و حق: الضضت؟ ألا نعيش اليوم الــــتبدادأ عالمبأ؟ ألا نشـــهـهـ حالياً
 النلاعدل، و الخرب، و الفقر، و انعدام الأمن، و الظظلم العالمي الشاملم؟
 ا ـ المعرفة الدقيقة بمشكالات الانسان المعاصر في ابعادها الُسيانسية و الآتصادية و الثقافية و الاجتماعية و الاخحلاقبة و... على المسنويات الوطنية و الاتقليمية و العالمية. Y Y بـ المعرفة الصحيحة لفكرة المهدو ية في الابعاد اعلاهو الماه
 ر الثقافات المختلفة.
يقون جلال الددين الرومي في أحد ابياته: 》فكرة واحدة تلج الباطن تد تفلب مية عالم يُ لحظة واحدهه،.





 الاتبال المتصاعد على هذا اللدين عالمياً اللى درجة افزع وت حتي المســــؤرلين الكنسيين و الساسة الغربيين، ضاعف مـــن دور فكرة المهـويـــة و لابد من العكوف على التبليغ و التنوير اللازم في هذا المُحالل بأدروات اعلامية ناجعة
; حديثة. و راضح انه في عصر فاية الايدولو جيات و ســـوط المار كسية يَ بداية التسعينات و الازمات المتتابعة
 المخاطبين من مختلف ارجاء المعبورة.







 عملاً ر قد كانت معظم نلك النظريات تطاعبة جزئية لا توفر العدالة للمحمي، كما افها لم نتحقق عملياً اضعف الى ذلك أن تنوعها و نعددها دليل على عدم صستها.



 و بغقق المحتمع الموعود.

 (V) الظهرور؟





مؤلُر شُيء آخر .
و لا مـــراء ان نكرة المهدوية تد منيت بابين المومنين هـا بأضرار و خســــائر
كبيرة.

اولا: ينغغي تلنيص هذه الفكرة من اضر ارها و الآنات التي لـفتت بها. ثانياً: لابد من عرضها بشـكل صـحيح



 يشبع حاجات البشر في كل الاعصار و الامصار، و ما الجمل. تول الشّاعر : (الاسلام في ذاته لا عيب فيه، انما كل العيب في السلامنا نحن)
 (اذا دسست رأسك في جيب التفكير استطعت تضاء الواجبات الماطية). انوان كاظمي: الامر المفروغ منه هو تدرة الفكرة المهدوية في اساسها و اصلها و بالنظر للمصادر و الككنوز












ان كل ســنة من سنوات حكمه تعادل عئـــرة اعوام من الاعوام الطبيعية، و ايضأ: ههل سرف يستشهد الامامام





 و ابتكار كراسـي علمية تأســيس فرو ع ذات صلة هـذه الموضوعات في الموزات العلمية و البالمعات، و تأليف

 و







 الرئيس من ظهور المنقذ الموعود.



 الانسان هي انعدام البصيرة و العلم و التز كي! فاذا كان الانسان مهذباً عقلانياً لن يظلم و لن يبرر و لن يفسد


 و خلص اصحابه بكل ما اوتوا من توة لتطبيت العدالة و القسط و و تو فير المناء و و الألمأمن و التُنمية و التقدم الشاململ








 قبمة باستخلدام المناهج البحثية المناسبة.



 و نعرضها على المحتمع الانسانِ.

## 年  <br> الحكتَوJ|/ 

النظر بة الملدوية؛ هي المنهج و الاعتعاد الديني اللذي يدور في محرر الثقافة المهدوية، و هي تضم القدرات
 الانسطاي؛ حيث يمكن للمفكران يطرح افتراحاته و رؤيته في كلا المحالين الفردي و الاجتماعي. الن تفســـير اللدين بطريقة مهلو ية، هو مدخل يبيّن تفاســيراً جميلة و عميقة لباتي المواضيع و الأســسس اللدينية، مضافاً إلى أنه أحد أسس اللدين بنفسه؛ و ينضـّ إلى باقي المواضيع الدينية،


 زمن ظهر المهدي ئهُ

## المُمْمة

يككن ترتيب و منهجة بعض الكتب الدينية و الانخاقية و الادبية و الفقهية بكســـب أهميتها عن ســــائر








 و التعاليم الدينية بعيداً عن اسلوب الالفراط و التفر يط.


 ضع له ثلاث درجات مثلا، بل يكيب عن السؤال الذي منج له درجة و نصف...، نهو يترك الأهم و يعمل بالههم. ولاشـــك ين ان النظام الذي يستلزم منههجأ إلهيا لكلـل الاديان، فانه يشنتمل على حالة من الاهتمام و منح




 التي تعني ختلف المُحالات و القطاعات العامة لاتباع تلك المذاهب من الشــــرائح المؤمنة، و تعطيهم القناعات

اللازمة و المنطقية المرضية.
ويككن التساول في هذه الرسالة و هر:


 ـ تبل و بعد الظهور - للوصول المل المجتمع المثالى و المتكامل، مع لماظ دور المئقفين و المعنيين في المُحال الإنساكي و 'لإسلامي.
ثم نتســـائل ثانية: لماذا هـرج ت الثقانة المهارية و أبعدت عن دور ها في بناء الحياة الإنسانية، أو أن تكون في عداد النظريات المعاصرة؟





 بحال الفكر و العقيدة عن توة هذه النظرية و فاعليتها مع سار القطاعات المباتية الالخرى.

## تعر يف الُنظرية

ذكر في الأبحاث و التحقيقات في مـــــــــي يخص دائرة المعارف الدينية(') و القواميس و المعاجم
اللغرية أن لفظة »

$$
1 \text { ـ ا اهن بمعنى التصديق و الاعتقاد بكقيقة ما (")، }
$$



 الثاني، فإنه يغلب عليــه الجانب العملي، و أما المُعن الاصطلاحي، فإن 》النظرية، أو 》المنهج"

## النظُرِية الهـدوـة

 الهذاهب و الفرى الإسلامبة، و انم لهـا الدور البنّا، فى التأثير الفردى و اللاجنتاعى للهغنارة الإسللامية و تاريفهـا العريق

لممـــا معاني و اســتعمالات عديدة في العلوم المختلفـــة، ففي العلوم




الخاصة هـا
أما في العلوم التتجريبية و المعارف الإســـالمية، فإنا تعني النظر الما
 „（اكنظرية التكامل）＂（＂）؛ فلا تكون هنا نظر ية عملية، بل مي كمـجرد نظرية لم تصل إلى مستوى الواقع و التطبيق． وأما النظرية في المذاهب و الأديان، فإفا تعين المناهج و النظريات المنههبية و الكالامية، و هي





 أما اليهود فأفنا تعني عندهم »التعليمه؛ و قد اســتعمل كثيراً في تعاليمهم الســـمـاوية و في التوراه．أما في الإســـلام فإفا تعني المُهـج أو المناهج الاعتقادية و الككالمية، و هو معنى اصيل و أساسي فيها، و له جوانب عملية（＂）＂ إن إضافة 》النظر ية《 إلى 》المهلوية《 يســتنبط منها بعض المفاهيم كالفلسفة（＂）؛ و المذهب
》المذهب الفكري المهدوي《، أو 》الميول المهدوية《．

## 

ان بعض الكتب و المؤلفات الدينية تغتوي على عاور و تضايا الما فكرية هامة تسمّى（النظريات

 دوهكة《 أو 》＂نظرية بوذاهـ．




 في الصحاح الستة في الروايات و الانجار الصحيحة ضمن هذه العناوين： ا ـ ـ كتاب المهدي، r－r باب الفتن،
r ـ ــ باب الملاحمr،
を - الشتراط الساءة.



 عندمه
لقد ذكرت مسألة الحلاكة و الإمامة في النظرية المهدوية؛ و مي من المسائل التاريخية و الملافية

لبس هناك شَ أر

متيبة و توعها بين الطوبائف الإِيلامِبة، و
 هول كبفبة و قوعها و هـوشها

بين المناهب الإســلامية، حيث كان الحلالا فيها حولا حول »الإمام، و
 و الطائفي بين المسلمين؛ لكن هذه الخلافات سوف تنتهي عند ظهور
 الأمة الإسلامية و بجمع كلمتها؛ و كأنّ مصير الأمة و اجختماع كلمتها
 حينها تتم الألفة و نز ع الخلانات فيما بينها، و يجلسوا نبوية بقراءة مهدوية، ليعبدوا اللّ جميعاً.
 الأمور كلها إلى الله تعالى(") آنذاك

ان تحليــلـل النظر ية المهلوية الواردة في كتب الفريقين؛ ينتـــــ منه نظرية عقائدية عالمية، يتم على ضوئها تفســـير كثير من الظواهر و المحالات المحياتية الفردية و الاجتماعية، كالـيا
 النظرية المهلوية عرض كثير من النماذج و الاطرو وحات الفكرية.
 - قبل الظهور و بعده - ايكاد الملول و النظريات المختلفة في يختلف المحكالات.
 المنظمة التي يمكن تواجدها في كثير من النظريات و و النماذج الفكرية المكاية.

 العلماء و الفقهاء ها في كثير من أقوالمم؛ فلا يو جد فقيه يو عصر الغغيبة لم يستدل في قوله و بكثه
 ولكن و مع الأسسـف الشديد لم تخرج هذه النظرية عن هذا النطاق، و بقيت في تلك الاطر

 بحالات أخرى، كفلسفة التاريخ و الفلســفـة اللسياسية، و العلوم الاجتماعية، و سائر الشؤون الما
 المناســـبات الاجتماعية، التقنين، و علم دراسة الاڭنسان »النترو بولو جياه، و علم النفس و غيرها من المحالات العامة المرتبطة بأمور الأمة.
 , لاتختص بجانب معين، و لكن كما ذكرنا و مـع الأســفـ، كان الغالب على الثقافة المهلوية

هو حصر ها في بحال السياسة و الـككمة، و لم تتسع النظرة لما بالشمولية.


 الرياضة، و الســـفر، ينبغي ان تكون متّزنة مع ســــلامة تلبه و صحته و حالنه النفسية، و هـكان المـا

 تاريخي و أسطوري. لقد نالت الفكـــرة المهنوية الاهتمام و الارجححية على ســـائر الاعتقادات في الفكر الديين





كافة الخلالانات المذهبية و الطائفية آنذاك.
 يتم من خلالما رؤية العقائد الإســالمية، بل النظام العقائدي للأديان الأخرى باكملها.
و وي نفس الوتت الذي تتشاطر الفكرة المهدوية للعقائد و الأنكار الإسلامية الأنخرى كالتوحيد و النبوة، و المعاد و أمثالما؛ فإن لها ميزة أخرى تفصلها عن غير ها كالنبوة مثلاً؛ و تعطيها سمة العولمة، و هي:

 بكتمية تعقين هذا الشعار الدينيو و المثالي.

## انجازات النظرية المهلدوية

ان أي اعتقاد يكتلك الاصالة و المديّة ســـواء كان سيان سياسيأ أو علمياً أر دينيأ، عليه ان يقدم

و وأنما السؤون هل الاسا:كبب و الآليات المتطررة في الرؤية.

إن الأمل من أي اعتقاد أو منهج شـــائع و أصيل أن يقدم النظرية و الملول و يكتلك الآليات
 باعتبارها نظرية عقائدية و كلامية في طر حها أساليب و حلول للفرد و المحتمع؟ , ولاجابة عن هذا التساؤل؛




على هذا التقسميم؟ يمكننا أيضاً ان نضْ اللدر امة ；البححث في اربعة مر احل متتالية و هي：
｜النظرية المهلـوية و علم دراسة الإنسان 》النترو بولو جيا《＜：
1
－Y بعد الظهور
Y Y النظرية المهلـوية و علم الاجتماع：
1
－Y بعد الظهور－Y
أولأ：النظرية المهلووية و علم دراسة الإنسان 》النترو بولو جيا《،
 بالغاً بععض ابلحوانبب، و منها：الطموحات، الرغبات، الموانع و الاهداف الإنسانية، و تلبية حاجاته الأساسية كالططمأنينة و الٔمل و اللر جاء و عدم انسُفال اللذهن و الإلتذاذ بالحياة و التطور و البحـط عن الكمالن． و قد اشـــتركت أكثر المذاهب المعنية بالإنسان و كذا علماء النفس مع الأديان السماوية في ضرورة تلبية رغبات الأنســـان و حاجاته الأساسية؛ و هما يتســـابقان معاً أحماناً في هذا المهال．و قلد و ضع كبار علماء

 من ححلال القّدرة و الســـلطة، و يخالفهه 》نكتوريا فرانكل《 في الر أي، باعتقاده ان تنفيذ تلك الرغبات و تلبية حاجاتـــه إنــــا يتم عبر البححث عن معين الحياة، بل حتي كبار علماء النفــس يخضعون لتأثير الأديان الهندية و يستعهلو ن اساليب و تكتيكات معينة اللحصول على السالامة النفسية و تحقيقها． لقد ســعى كبار الفلاسفة و علماء المســيكولو جيا في القرن الْعشرين للا جابة عن التساؤ لات البشرية، و إعطاء الـلول الجادة و الاطرو حات المناســـــة لتحقيق هذه الاغراض؛ و كان لبعض هؤلاء نظرة إلحلادية حول
 كانا يعتفدان بعدم وبود فلســفة للـحياة؛ و أفا لغو و عبث؛ بينما يرى سارتر ان الحلياة نابعة من حالة الولع و الشغف الصبيالي، و من خحلال كفره بالعالم الاخرويب، كان يرى ان الموت هو آخر خخطوة في مسيرة الحياة




المبل، و حينما يصعد خطرات يدحر جها إل أسفل، ثم يعود ثانية ليحملها إلى



لا يسنسلم أبداً، و ان يصبر على تحمل تلك المشاق في الميا






 يسلب أي حريّة للعبد.





 علاقتهم به و السسماء.

 فكر أخروي بالارادة و الطّاقات الباطنية في الإنسان.

 عن تســاؤلات الإنســان المعاصر إنا تكمن في الر كون إلِ المانب الإلمي و الميتافيزيقي؛ و جانب الإيمان ر

التو حيد، و هم يخالفون (اسارتره في نظرته حول علاقة الانسان بر به، على أها علاقة العبد مع سيده، و أفا


 بالاهداف الأخروية.






 المتحددين في علم النفس.





 معها باسلوب و حياني ناضج، و احترام كرامة الإنسان، و حل كل مشاكله و هومهـ في جميع المحالات.

## 1 ـ ـ علم دراسل الإنسان المعاصر





 تفزهم أُقواله و أفعاله؛ فتركِت العـل بالـينة جانبا، و بقيت تُعانیى من الجِهـل و التشخلفـ قرونا منــادـة

الثروة و المال، أما في عصر نا الملاضر فأفم ئدرون البنات أحياء بطريقة حضارية


 التحارية، و عرض السلع لتحقيق الرغبة و الالتذاذاذ، فما هو الفرف إلذا إذن بين عصر الجاهلية و عصر التطور
و مع وجود الحر كات اللاعبــة إلى تحرر المرأة لللفاع عن حقوتها و هي









آخر مع موته بنفس الطر يقة السابقة، و إن اردنا تحليل هذه المسألة نقول:





 الإسلامية حول الإنسان المعاصر قد بينت تماماً و أصبحت اصططلاحاً مفهوماً لدى الشُعِب؟
 جعل ميـز ان الأفضلية و الارجحية قائمأ على ميزان التقوى و الفضائل الانحلاقية و الدينية، لا لا لأليا

العشيرة أو اللغة أو الوطن.







الإنسانية و الدينية.
 تفهم أقواله و أفعاله؛ فتر كت العمل باللـــنـة جانباً، و بقيت تعاني من الجهل و و التخلّف قروناً متمادية.
ألما في عصرنا الحاضر؛ نقد حل مفهوم الفضيلة و الكفاءة في الاختيار، فهو يتفق من الناحية

 فكم هو جميل هذا الُــــعور و الااحســــاس فيما لو تصورنا الشعوب و و المجتمعات المختلفة





 و ترمسـى مفاهيم القومية و الثروة و التمييز العنصــري و الملكية جانباً، و لا يبقى لما أثرأ لدى المى


ان الهـدف من
بعثة الأنبهاء و الرسل
و الأديان السهاوية
هو ضداية البشرــربة و
الِعسالها نهو السعادة و
الكّال: و الاجبابة عن
التساوُلات البـا
جهيع الهجالاتات، و
 الـسبيطرة عليهـا

الشتعوب و الالمم الحضارية.
ان المشـــاهد لمذه الصور و الأحدات يـــا تقســيم الإنسان المعاصر، و ذلك من خلادلال ايجاد الموانع و الاتفاتفاقيات السياسية و الاقتصادية و عوامل اخرى كالقومية و التمييز العنصري و و المان
 الشـاسعة من الفواصل و الفوارق بينه و بين الموية الإنسانية المشُتر كة و تلك المالات التي تخترق حاجز الإنسان فتخلق عنده حالات الات المواساة



 مدعاة للحربه، و بكهّز اثنين و سبعين جيشاً جرارأ ألقتال شعب ما.
نهل ان هذه الفوارق و الحدود المصطنعة اللي صارت جلمعأ
 الاضطهاد؟!
ان الاختلافات الطبقية و المادية و الدينوية تلقى جانباً في موسم الحجّ، فيقوم المحميع بأداء و



 و المعنوية و الأخلاقية مع الشعوب الأخرى المتضر رة و المنكوبة والمثاهد لمذه الصور من التلاحمى و الانسحام بين الشُعوب فيما لو أصابتها كوارث طبيعية،
 الشعوب المتضر رة، فتقدم لما المعونة؛ و حينها تتضح لنا هذه الفكرة جلياً، في ان هذه الشُعوب

 الحضارية الدينية و الإنســـانية بابتعادها عن حالات العاتية العصبية و الجاهلية، كمسئلة المدود و اللغة و الانتساب إلى فرتة أو طائفة معينة. ويظهر من الخطاب الإسلامي و القاده المعنيين في الأمور الدينية حول عصر الظهور و الإمام


 يمسّها هكروه أو أذى.
فلا يهــان أحد في العصر المهلوري أبداً لأجل انتمائه مثلأ إلى فئة أو طائفة معينة أو لون أون أو لغة، بعد أن كانت هذه العناصر سببأ في تمز يق الشُعوب، و و اختلاف كلمتها فيا في العصر الحديث،
 الشُـعـوب و الأم هو التقوى و الفضائل الإنسانية و الدينية الحميدة؛ نككما ان البعض يتحرد من و اقعه المادي، و يتعد عن أهو ائه النفسية، و يعود إلى نطرته السليمة، فيما إذا أصاب الشتعوب
 و المتكامله في المحتمع، حيث تز كوا النفوس بظهوره و تعيش في ظل منهـجه و رعايته، و حينها
 يسعى المحميع نحو تغيير هذه المفاهيم 》الوطن، الثروة، البحمال، المُقام الاجتماعي، و الآمور المادية



ان النظرِة الـهـدوبة



R
, النى اسسها (افنلاطون)
 الز ائلة الدنيرية التي تُنح التفاضل في النظام المادي. ولا ريب في ان الاساليب و الآليات المستخليمة في النظرية المية المهدوية ستكون بمثابة النظرية الشُمولية و المتكاملة في الحقل الإنسانِ.



 المشترك بين الالنياء و ســائر الأديان السمارية. و نذكر هنا عنوانين هامين يرتبطان بالموضوع المذكرر، و هما:

 المعاني الإنسانية الساميمة، و التي بامكاناها طرح المللول و الآليات المناسبة لملل المعاناة البشرية. ويكن التساؤل هنا:
 الشعوب؟ و كيف يتم استخدام تلك الآليات في تلك النظرية العالية؟!


هامة:

- 1
r ا الأمل بالحاضر و المستقبل.
「






 الابتهاج و السرور؛ و لا يدع القنوط و الياس في النفوذ إلى أعماته.




 لتحقيقها، و هم يعتقدون بكتمية و ترعها و تعتيقها
ان منهوم الانتظار المهدوي في عصر الغيبة يتحلى بالعناصر و المقومات الاخهالاتية و الإنسانية


 الكسل و البطالة.
 عظيماً و هدفاً حتمياً؛ و ود دعت الثقانة الدينية جادة المسلمين إلى عدم إستبعاد يكعيق هذا اليوم
 و طباعهم من خلالل، و عاشوا حياقمّ بالتقوى و تطهير النفوس، فتأثرت تنفو نهم به؛ و بقوا في


## | لألث في ان هركة  

الادلـيان التوحيدية الابرافيهبية هنا الثشعار

و نادت به من خلال الهسيرة التاريفية



 في العصور المتمادية، و تحولت إلى ثقانة ثمتلك عوامل المّ البناء و التحضر

 البحث عن مصاديقها يستغرق محالأ مستفلا آنحر . وبناء على ما ذكرنا؛ فإن النظر ية المهلوية قبل الظهور و م من خلال تحليل البعد الإنسالين إنما
 و الشعور بالأمل و الحياة الأنضل، و تحمّل الشّدائد و الصعربات، و ليس عبيأ ما قاله المفكرون و علمـــاء النفس: أن العقائد الدينيــــة تبعث وي النفوس المؤمنة حالات التحلدد و تحاوز الهزائم و الخنسائر؛ و الصعوبات، و التحمل.

 و حر كة منسحمة، و مستمرة، و أبدية في النفوس المؤمنة في العالم.

Y Y ت ت

 . لاشـــك ين ان حر كة الأنبياء و التعاليم الســـماو ية تدعو إلى تنظيم حياة الإنسان و هدايته،

و قد رنعت الاديان التوحيدية الابر اهيمية هذا الشُـعار و نادت به من خلال المسيرة التار يخية،

 النكامل ... و غيرها، إنا هي مفاهيم لازمة و مطللوبة و مؤثرة في المجتمعات الإنسانية و المذاهب الداءية لما.
فإذا أردنا ذكر أهم الباز للحكومة المهدوية و مفهوم الانتظار؛ فإننا نير و بلاثـــك مسألن في غاية الأهمية و هي: تصحصيح و بناء الفوية الإنســـانية و الإسلامبية، لأفا و ضعت في أولى مهام الـكومة المهلوية
و الدعوة إلى تحقيقها.

ان تنيير الوضع الاجنماعي، و عتقيق المجتمع العادل يعين سمر و تكامل البشر ية، بإن مغاهيم
 البشرية، لكنها لم تكن تد و صلت إلم المست المستوى المطلوب.

 الإسلامي التجلي التام لآخر فرصة منحت للاديانان و هي بقية الهُ يـ الأرضين. ان اول بذرة زرعها آدمها







ان الرؤبة العامة للثنعو ب التى تهتللك حالة من التـدبن و
 الأدبـان، بظُّهـ منهـا أن هنا النوع مس التدبن

اوجدت هذه الهالة لدى
الهجتهعات و الشيهو هوية متنناقفة فيها

إلى حالة التكامل و البلوغ الفكري و المعنوي بأقل كلفة مما كان قبل عصر الظهور. ان هذا الاســـلوب المفيد و الأيجالي من تبـــل الأديان و الأنبياء و

 الظهور و بعده بأربعة محاور رئيسية: 1 - ارتباط الإنسان بربه.
Y Y Y ارتباط الإنسان مـع نفسه.
Y Y Y
§ - ارتباط الإنسان بالطبيعة. أما المحور الأول و هو:

$$
1 \text { ـ ارتباط الالنسان بربه }
$$

ان المحور الإلمي و تصور الحضور الالهي هي الموانب المهمة التي تميز الإنســـــان قبل الظهور و بعده يـ النظرية المهلوية، و يظهر من خلال التطور العلمي و التكنولو جي و التقنيات المديثة في عصرنـــا أن »العامل الإلمي《 هو أهم عنصر يمكن ان يخدم البشـــر ية و يخلْصها من المعاناة و الاضطهاد، لأن احدث المجتمعات تقنية و تطور أ و انضباطاً اجتماعياً على ضوء أفضل القوان انين
 من القوانين دون ان يكون مستنداً على الوازع الدّيني و المخئية من الله تعالى.
 المطلق و العبودية لله تعالى، و حالة التدين، بل خشية من التفاقم و الازمة الاجتماعية اللئي يمكن ان تحدث من المخالْفة للقوانين الاجتماعية؛ و حشــــية القانون و الرقابة التي تفرضها المكومات

على الشــعوب بدلأ من الرتابة الالمية، و ان كانت القيـــــم و المعاني الاخحلاقية تكمن في باطن الـــــعوب، فليســـت الطاعة و الانقياد للا من جهة الطاعة الدينية، بـــل لاجل رعاية الـلـانب الاجتماعي، لكن الظاهرة الدينية تفرض على 'الإنسان ان لا يشرب لمر أ مثلاً، فإن عدم شرب
 القوانين الاجتماعية، و ان كان في بيئة لوحده أيضأ، نهو لا يرتكب هذا النوع من المخالفة، و


 رعايتها الانحلاق إلى الدين بصلة، بل تعتمد على القيام بالوظائف، و الاهداف من من خلال نظرها إلى و الآنات و الاضرار الاجتماعية. ان تصحيح هذه العلاقة بين الإنسان ر ر ربّه تكون سببأ في بعث اللحيوية و النشاط و البهجهة







 حياهم.
وبعبارة أخرى: يبحثون عن القيم و المعاني الاخلاقية و الارتباط الميتافيزيقي مع و اقعهم. و على كل حال؛ فإن هذا النوع من الرغبة كان قد اعتمد على الفطرة الســـليمة في باطن

الإمام الهـدى له

على أن لا يسرقوا. و
لا يزِّنوا، و لا بسبوا
مسِلهـا، وٍ لا يهرقوا
دماً ظِلـاً، و لا يهسنوا أحداً، و لا يسهجهوا على بيت أحدي"

البشــــرية، و ر. رما تتعارض هذه الرغبة الدينية مع الاساليب و الأفعال


 البحث الديني الموجود في المتون و الكتب الدينية كالقر آن الذي سمي »بالتفسير الباطني للدين《: ان النظرة العامة لعلماء النفس و الاجتماع



 ان حالــــة التدين المذكورة نمتلكها معظم الشــــــائح الاجتماعية تبل عصر الظهورو، و لكنها ليست بذلك الوعي و العمق و الاستر/اتيجية.

 للىى المحتمعات و الشتعوب هوية متناتضة فيها.
أما في عصر الظهور كلإمام المهدي صلـــت إلى مر حلة النضوج و التدين الكامل و الوعي و الدُدقة، و هي على خلا



 الارتباط الخضوري و الملموس لا يمكن ان يجتمع لع حالات الفسق مطلقاً، و ان هذا النوع ع من

اللسلوك يكون عميقأ و مؤتراً شاملاُ لحميع أبعاد الحياة اُخإنسانية في عصرما بعد الظهور.

Y Y Y ارتباط الإنسان مع نفسه

 الو جوديــة، ; على الهدوء و الاطمئنان الروحي و النفســـي و الشــــعـور بطعم الحياة، و الأمل
 الدينية، لاخحوفأ من القوانين و الأنظمة الاجتماعية اللسائدة؛ و إنا بسبب حالة المّا التعبد و مقومات السخحصية الإســـلامية التي ميتلكها؛ و تحصل عنده اعتقاد بالخلود الانخروي و أحقية الأديان و التعاليم الســـماوية، بدلا من حالة الاضطراب و القلق النفسي، و التفكير النسبي في وجودهو

 ويصـــل الأمر أيضاُ ين عصر الظهور أن نئـــات تليلة من الناسٍ مُن كان يعالي و يتلظى بنار

الشثك و الترديد ين عصر الغيبة في بعض المفاهيم ان يقول متسائلا و هو في حيرته: ما هو جوهر هذا الدين و معدنه؟ و ما هي ثُرة و نتا
r لقد عانت المسنـــيرة البشر ية من بعض المنحاو ف الاجتماعية و حالات الاضطراب و الشُعور بالقلق النفســي؛ و سعت جاهلدة لتحقيق التعايش السلمي و تحقيق الأمن و الاستقرار، و عدم الاحســــاس بتعدي الاخرين على الهوية الاجتماعية و الإنسانية؛ أو ظلم الآخرين من قبل بعض المحموعات. إن تحولٍ عظيماً ينشأ في المجتمعات البشرية في عصر الظهور، حيث تكتمل فيها العقول("(")،



و تشعر بالأمن و الاستقرار، و يسلم الناس من ظلم بعضهم البعض أو


 الآخر يــن ايذائهمب؛ و ان أفعالهم هي في مرأى من الجميع في كل نقاط

 تحرير تلك المجتمعات البشرية من تلك الآفات و موانع التعايشن.

الإنسان و الواقع الاجتماعي العالمي.
 يسرقوا، و لا يز نوا، و لا يسبوا مسلماً، و لا يهرقوا دماً ظلمأ، و لا يهينوا أحداً، و لا يهـجموا

 مصالُ مشتر كة يرى من و اجبه الدففاع عنها.

## \&



 الذذي تحول اليوم إلى كارثة، ســتتحول إلي حالة أمن و استقرار للشُعرب المضنطهدة، فلا بكال المال للتسابق التسليحي عند اقامة الحكومة المهدو ية؛ أو عملبات التخريب للمحيط المحي لأجل المنافع

 عصر الظهور، حيث تبتعد الطبيعة عن حالات التلوث أو التخريب.

## Y - تطبيقات النظرية المهلوية من منظار اجتماعي



 الحكومة المهدوية، و لا يمكنه من النمو و الازدهمار الما
 تصحيح العلاقة بالمحتمعة، و المقصود بالتصحيح هنا: هو تصحيح العلاقاتات و الأسس التئ تبنى عليها الحياة البشرية في سائر المحالات.











## ايجاد الرغبة و

الهاجة إلى ضرورة

 الثقًافة و انتّتُارفا بيسن النـاس لاسجماد الدولة و الهكومة الهــدوية

العالم و الحياة المائة و الرغيدة لشعوها فهو نتيجة حالات الاستغلال و ســرقة الثروات الوطنية تلشُعوب الأخرى؟ و عدم احترام الما القوانين الدولية و العالمية، و ذلك من شلال اللابيادة الجماعية و حالات اللاتلب






 الدول في العالم مكن تعاين من الحرمان و الظلمه و فقدان العدالة، و الحياة المفعمه باللكابة، و عدم وجود الاجواء المناسبة للعيش.


 الموت و البطالة، و المستقبل المحهول.



 عن دورها الفاعل في الحباة الاجتماعية؛ و لا شـــك و في أنها حلت كثيرأ من معاناة البشـــــرية و الإنسان المعاصر، بييث أن فقدان هذا التطور أو توتفه، سيخلّ بالحمياة العامة؛ و يؤر سلبأ على

رقتها و تقدمها.




 في عصر نا الحاضر هــذا النو ع من التضاد في العقيدة، و هو لا يزالل قائماً بينهم، و يطرّ هذه التساؤل:
 «Science» العالية؟
ولماذا لم يكن لها دوراً مهمأ في رنع حالة الحرمان و اللعاناة عن تلك الشُعوب اليّ ازدادت
 اضطر اباً أثر على أدائه في المياة!!

 ان هناكُ نهماً خاطئأ لدى بعض الناس حول مفهوم الظهور و و هر:
 لكن الفهم الإســامكي لا ير تضي هذا النوع من التفســرير للنظريـــة المهلوية، نقد جاء في النصوص الإسلامية:


بعض الهفكربن
 البشـرية فی عصرثا الهاضر و صل مشـاكلـهـا ڤى فوق قفية التطور و العلهم

أن على المؤمنين و الأمة الإســـلامية التمهيد لظهور الإمام المههدي
 تلك العوامل:
اليجاد الرغبة و الحاجة إلى ضرورة وجود الإمام المعصوم في المحتمع،
 الدولة و الـلكومة المهلوية.
 المســـتمرة لايجاد اللدواعي و الر كائز في المجتمع من خلال نشــــــر تلك الأنكارى، و هيئة الأرضية المناسبة لعصر الظههور.
لقد جاء في النصوص الإســـلامية أن ظهور الإمام المهدي يرتبط مباشُـــرة بالمشيئة الإلهية، و
 العالم إلى ضرورة وجود المنجي و المخلّْص الإلفي.



 بكاجة إلى رغبة شعبية و حر كة كافة شرائح المجتمع نحو ايكاد عصر الظهور ان ظاهـــرة المعصية و عـــدم الطاعة، لها تأثير أيضاً في ارتباط الأمــــة بالإمام المعصوم، كما كما





هذه الظظاهرة و يبين هذه الحعقيقة بقوله: "الو أن اشثياعنا ونقهم الله لطاعته على اجتماع من من القتلوب في الوناء بالعهد عليهم، لـا تأخر


 بالرغبة و تُهيد المُّمنين لتعجيل الفرج.




 خـــلال بَربتها تلك التطور العلمي، و التكنولوجيا، و العقلانية المفرطة، و العلمانية، و التمدن



 احقية الفكر و الدين و غيرها من الألمور ر الما

 من خلال مســيرته الاجتماعية، و هذا يشعر بالضرور ره اللمّة للفكر الإنساني و الالالمي المهدوي في عصر التطرر، ليخلصه و وينذه من تلك المعاناة. ان هناك نظر يات و ايدلو جيات عديدة و متترعة صاغتها اذهان المفكرين لاخرانج الإنســـان


المعاصر مكا هو عله، و إبعاده عن مشاكله الحالية، و المآز ق و الماهاتات الـــيّي تواجهه في عصر المدنية و المضـــارة و التطرور، و حل التعارض الموجود ين العلم و المنهج الكلاســبكي الديــئي؛ و بعبارة أعم: و الثقافة.
نبعض المفكرين و الباحئين في علم الاجتماع يعتقدون ان الاجابة
 تضية التطور و العلم، و ليس هي مشــكـلته الفعلية، لافم يعتقدون ان ان الم







 و الباحث عن و سائل التحرر من حالات الظّلم و الاضطهاداد؛ و مذه المفاهيم لا تتفق مع الوفاء ليمتافيزيقبة الأديان.
ان هؤلاء المفكرين يرون في أطرو حتهم أن الأديان و نيّة للتعبد و الإعمان؛ و و مرتبطة ارتباطاً و ئيقاً بالثاريخ و البغرافيا للشُعوب و الامم، و معتمدة على أنظمة ميتافيزيقية و ماوراء الطبيع؛؛




ثقَة الإنسان المعاصر هو نفسه القادر على تلبية حاجاته العصرية، و الاجحابة عن تساؤلاته.



 خحلال الــــالات المعنوية و الاخحلاق الأرضية، حيث الن العودة إلى الله تعالى و الثقافة الإلهية إنما
 نوعأ من الالتذاذ ( ${ }^{(1)}$ (
و يرى قسم رابع من المفكرين ان ترويض النفس على بعض الانعالل و الحر كات من حـر حالات


 المشاكل و القلق و الاضطراب الماصل من جرّاء الانفعالات النفسية و الروحية.

 بوضوح في الشأن الُديني.
 المبنية على التكنولوجيا هو أمر ضروري و لا يمكن اجتنابه، و لا يمكن حذلفه من و و اجهة الأمـم و الشعوب المعاصرة.
وبناء على هذا؛ ينبغي ايياد الموازنة و حالة من اللين و الانعطاف و التّغيير في الخطاب الديدين
 من المالة الدينية لدى الشـــعوب و الامه، و اللذي يبتني على العناصر الإنســـانية و الانحلاقية و

## >الهـدى بعطف

الهوى على الهدى

الذها عطفو و الهطفـ الرالي على


ليستند على التفسير العقلائي للشتر يعة، و اعطوا للدين معنئ و تفسيراً
 أساساً على الأهداف و الأغراض الغائية نقط، و أمّا القّتم و المالات الُعنوية الاخخرى، و التدين العر في و غير الوحيالي فإفا تانـا تحل بدل التفسير الككلاسيكي القدلدم للدين.


 ايهــاد حالة الانعطاف و المرونة في الفهم الكلاســيكي الديني، ليكون الدين و العلم في اتحاه و احد
; قد ذهب بعض المفكرين الكلاســـيكين بعدم أصالة الزمــــان و المكان، و القول بالـقيقة الحنالــــدة للاديان الداعية للاتحاد الباطين، و افلا تتعدى حدود الز مان و المكان في عصر التطور و التقنيات الحديثة.
ان الحقائـــت المكنونة في كل الأديان تمتلك جذور أ متأصلة في المكومة و العناصر القدســـية الناشئة من العلوم الإلمية، و هي أنضل من عنا علاصر التجلدد و الزمان وان و المكان.



 الســـامية، و الحقائق الأزلبة و الأبدية، و المحكمة الحاللدة، فلا تعارض بين العلم و الدين؛ و إنما هما متلا'تمان و متفقان في الفكرة و الاهدافـ("غ، اما النظرة الاسلامية حول العلم و الدين، فإن هدف بعث الأديان السماوية و سائر الأنبياء

هو تحســـن الأوضاع التي تعيشها البشرية، و تصحيح البناء، و هداية البشرية نحو المستقبل الزاهر، و
 و النظرية المهدوية.
 و حر كة المؤمنين نحو اصلاح بحتمعاقَمب و الأمل بالحياة الأفضضل. ان معنى ثقافة الانتظار هو: شعور المؤمنين بسيرهم التكاملي، فيمنحهم هـا ولا الشعور القوة و و الإرادة يي اللســيطرة على النفس و حبس الشُرور الشُيطانية، و من خحلالها يتم خلق بعتمع عادل و مشالي.
اما النظر ية المهدو ية، فمعناها: اعطاء الملول لمعاناة البشر ية و الشر ائح الاجتماعية و معالجتها،
 الأساسي للفكر المهلدوي. ان الفكر الإسلامي لا يسمح للإنسان المعاصر الذي يمضي في مسيرة التنمية و التطور العلمي و التكنولوجي في ان يقدم التنازلات عن اعتقاداته و مواتفه الدينية، أو يتغاضى عن الشــــــريعة و أهدانه المذهبية، أو يستعرها بأمور أخرى كا كالمعنوية و العرفان اللاددينين.
 التكنولوجيا، و العلوم التحريبية، مع العناصر و المقومات الدينية، و يرفض الفكر الدينيني و بشدّة
 المؤسسات المذهبية. ويواجه المفكرون الإســـلالميون تحديات عديدة لرفع التعارض، و الأزمة الـلـادة بين العلم و الدين و هـم أمام طريقين: إما ان يقدموا التناز لات في التمسكك ببعض الاعتقادات الُتي تمسّ جوهر الدين؛ و يعدلوا عن النظريات و الاســاليب المذهبية، و يضعوا تلك العناصر و المكونات الإساسية بانبأ، و يبحثوا


عن حلول أنخرى خارج الاطار الديين، أو يعرضوا الالتزام المششوب بالمعرفة و الحكمة القدسبي؛؛


 الإسلامية لا تتفق معها في المحتوى و الأداء.

 و الاجتماعية هي اطروحات ناتصة لا تمسّ إلى الدين بشــــيء، و الها خارجة عن الاطار المذهبي و الديني.
و تطبيقات الأداء الاجتماعي في النظرية المهدوية بعد عصر الظهور Y Y Y
 أساسية في البنى التحتية لبعض المؤ سسات و مـا يخص الدارة المُتمعات، الاقتصاد، العلاقات العامة الاجتماعية، المناســـبات و الروابط الإنســـانية و اللدولية، العلوم الطبيعية و غيرها من المحالاتلات
 حين تحققها انعكاسات و أصداء و اسعة في تلك المحالات، و يعبر عنها اليوم بالثقافة. ان بعض الماجات الفطرية و العادية للإنسان هي عامة و لا تعنيه وحده، بل تشا تشمل البشرية




 تجاه الشـــعوب و الأمم في العا لم بعد عصر الظهور، أي نفس روح التعاون و التضامن الموجودة
 الشُعوب بأها بكتمعات مثالية و ثتتلك مقومات العيش السعيد، و بَدلد ضالتها المنشودة في العصر الحاضر



 القيم الإنسانية، نقال:
 القــرآن، إذا عطفوا القر آن على الرأي... فيريكم كيف عدل الســـيرة، و ييكى ميت الكتاب و السنة)

 اللُرية بأصالتها البئرية في كافنة مستر بات المياة الاجتماعية.













 و الحالات الروحية لدى المتشرّعين.










 .مثال بتلك طابعأ دينياً أو أسلربأ ععائدياً، أو القول بالمتتمع الديني ذو الأغلبية من المتدينين.

مصادر البحث
-أمهد بن حنبل، يرورت، رضي الدين أبو الفاسم بن طاروس؛ الملاحم و الفتّن يُ ظهور الغائب المتظر،


- يكي الدين بن عربي، النتر ابات المكية، تم، دار الماج الماعيل هدايتيخ للطباءة و النشر، جr.

عام 9AY ام.









-مسبرد بن سعد الفتنازازي، شرح المقاصل، غعقيت غبيرة بن عبدالرحمن، تم، الشريغ الرضي، (انست) عام .







 بذكر التاريخ) -عبدالكحرع سروش، و جماعة، 》الككاسيك و العلمانية《، طهران، دار الصراط. -يوم الملاص، كامل ســليمان، ترجمة على أكبر مهدي بور؛ الطبعــة الثانية، طهران، دار الآفات، عام . 1 P. Y - شايكان داريوش، الاديان و المناهب الفلسفية الهندية، الطبعة الخنامسة، طهر ان، أمير كبير، عام MAY ش ق.
 ق.
-الصاين الكلبايكاذي، لطف الله، منتخب الآثر، طهران، مكتب الصمدر (بلا تاريخ).
 .
-أمد الُطبرسي، الاحتحاج، تصحيح إبر اهيم البهادري و محمد هادي به، تم، دار الاسوة، عام MY
-أمحد عطية الله، القُاموس السياسي، الُطبعة الثالثة، القاهرة، دار النهضة العربية، عام 9 ه 9 ام. -على بن ألبي طالبه، فـع البلاغة؛ جمعه المــــيد الرضي، ترجمة عحمد الدشــــيّ، طهران، مؤسسة إقامة الصلاة، عام








 -على الكوراني، عصر الظهور، عباس بحلالي، الطبعة الثانية، دار التبليغات الإســــلاملامية العالمية للطباعة و النئر ؛ عام 1 ا ش ش قو قو -هانس كونج، تاريخ الكنبسة الكاثوليكية، حسن قنبري، قم، هر كز المطالعات و التحقيقات في الاديان ر المذاهب، عام -إبراهام كهن، (كَز من تلمود)، المر فريدون جرجاني، طهران؛ انتشـــارات الاساطير، عام ق.

 النحفي، عام كا 1 ش ش قـ
- 








 plrA.
 عام عوبام
-مهدي النوروزي المياباني، تاموس الثقانة و الاصطلاحات السياســية، الطبعة السادسة، طهر ان، نشر الناب، عام
-أبو عبدالله النيشــابوري، المُسـتـدرك على الصحيحين، تحقيق محد مطر بي؛ بيروت، دار الفكر، عام -أميرنيك آثئن، و جماعة، (العناوين السياسية)، طهران، انتشارات دار دار التحقيق؛ (بلا تاريخ).




## المصادر الانجليزية:

-Babcock Gove, Philip, Wbsters, third New Internationl Dictoinary, Merriam - Webster, PHILIPPINES (copy right), 19१ヶ.
-Costock, W. Richard, The Cncyclopedia of Religion, edited by Mircea Eliade, Macmillan publishing company, New York, $19 \wedge \mathrm{y}$, vol $\varphi$.
-Soukhanov, Anne H, American Heritage dictionary, Houghton Mifflin company, Boston, 199 r .
-William, M. E, New catholic Encyclopedia, second edition, Thomson Cale, washingtion, D.C, r..r.
-1 _ Richard Comstock, The Encyclopedia of Religione edited by mircea Eliade, Macmillan publishing
-2 _ Affirmation of Athruth.
-3 - Teaching.
-4 _ The Doctrine of the equality of man.


 -6 _The Doctrine of evolution.

7 _ The Encyclopedia of Religion, vol 9, P. 385
8 _Cathechesis.
9 - Kerygma.
10 - M.E. William, new catholic Encyclopedia, second edition Thomson gale, Washington, D.C, 2003, Vol , P. 802.

11 - W. Richard Comstock, OP. Cit, P. 385.
12 _ Philosophy.
13 _ School of thought.
14 _Ism.
15 _Dukkha, dukkha
16 - Doctrine of maya.


 ص14.
18 _Soteriology.
19 _ Salvation.
20 _ Millen ariaism.







 .

屋


 عام r.



البزء الثاني: صمه.
(Y9) انظر سورة المائدة الآية: 99 .







(rr)

 ص•




 و هي محارلة للبنـــر في السيطرة على الطبيعة و كبح جماحها؛ و ذلك من خحلال الاكتشافات و الاختراعات العلمية."
(YY) انظر هذا النص في كتاب الاحتحاج، تصحيح إبراهيم البهادري، و عحمل هادي، قم، دار الأسوة،


مقالات؛ طهران، دار الصر أط عام


التحقيقات في الاديان و المذاهب عام \& \& \&
 عام • •


الأرض أفاللذ أكبادها، و تلقي إليه سلم مقاليدهاه،
 هي في بيتها..." غيبة النعمالي؛ باب


الباب \&


 جr صو00.
 المطلــوب، بحيث ان أرباب الأمــــوال و الز كوات لا يجدوذ فقير أ ليتصدتوا علبه، و يدفعوا له تلك الأموال و و الز كوات.

 يتمنى الاحياء و الأمورات، يعش وي ذلك سبع سنين أو مُمان سنين أو تسع سنينه رواه الحاكمّ في مستدر كه


ص00.






 رالاحامسس "الانسانية و الاجتماعية اليّ نتحت من عزل تلك الرغبات و الميوأى و الآمال الباطنية و النفسية، و عدم اخترامها في تلك الفترات التاريخية.
 نفسي، غفل فيه عن الأبعاد الاعتقادية و الكالامية.


0, انُّار
إن هذه المقالة تبيّن الاستنباطات المختلفة من ظاهرة العولمة بمقايسة رؤيتين:



المحتمعات، و كل هذه الاســـتنتاجات تتم بطريقة منطقية و ئ ثلالة أقسام؛
و نفى العولمة الغر بية أو الأمريكية بسبب هو هو يتها المادية و العنصرية و المستبدّة
و المستكبرة و الامبريالية، و يردّ أعمالما و ابنحازاهاها


## المقّدمة:


 للوصول إليها و العمل على تحقيتها.




 السالبة و المنفية في المجتمعات إلبشرية العالمية.

 في هذا الاســلوب، و ينبغي أيضاً و من خلالل رفع النواتص و اصلا ولا









المقايسة أيضاً و الاسـستدلال عليها أرجحية العرلمة المهدوية، و أفا هي النسخة الإلهية التي تنقذ البئرية و تخلّصها من المعاناة و الحر مان.
وبيبب وي هذه الدراسة أيضأ عن بعض التساون الماؤلات و منها:
1
النظر ية؟ و ما هي تبعافًا الايجابية و السلبية التي خحلفها؟ و ما هي الماهية الواقعية لمذه العولمة؟

「 Y على غيرها من النظر يات؟


 و الاسلوب الارجح و الاسمى يف خطاهما البشُري لانقاذها بإرادة ربانية و المية.

## المقولة الأولم

 مفهوم العولمة و التصورات المختلفة
 ظاهرة جدّية، متطور ة، في عصرنا الـلاضر و الاجيال القادمة. وتنبا الصحفيون، السياســـيون، الحنبراء و المدراء التحاريون، الجامعيون، و غيرهيرهم بأن هناك ظاهرة عميقة ســـوف تتحقق، و ان العالم سيقع فيه تحولات، و سيظهر فيه نظام جديد يشمل بكالات عديدة كالاتتصاد، السياسة، الثقافة العالمية. ان اســتعمال هذا الاصطلاح يخ موارد يختلفة جلداً من قبل اشــــخاص متعددين و لاغراض

أَصهابـ الفتقد الكثير من النظر
أن خعوصيات البولهة تظهـه فـى عدة مفاهيهم منسها: ظُور الـدبنة
الفاضلة الالكترونية. الثورة الهعلوماتبية، انفغناط الزمان و الهكان،
 خهاية الجنر'افبا و ععر

الفضّانبيات و العالـم الوڤـى الفيالى

عديدة كان بكثرة جعل تعيين موضوع عبث العولمة و آليتها و آثارها

 أبعاد و اضحة و محسو ســـة، رغـم تلك التحولات التي طرأت عليه، و قد مر عليه قرنين من الزمن(") " هناكُ تعاريف أخرى للعولمة، و منها
 الحرّة، و الطاقات العاملة و حر كة المعلومات. و يراد مر من هذا التعر يف
 فخلقت سوقأ عالمية جديدة، و منظمات سياسية إقليمية و دولية و ثقافة عالمية.


 الحرّة، و تعميق التبعية المتقابلة؛ و اتحاد الدورل و الثقافافات العالمية.


 عليــه، و تفقد البلدان أدورارها و أداءها، و تحكمها القوانين و الأنظمة العالمية بدلألُ من القوانين
 ألقت ظلالها على العلاقات الإنسانية.

 العالمية في الجلانب التتحاري، و الرأسمالية المباشــرةه، و حر كة الثروة و انتقالها، القوى العاملة، و




 الضضوابط و المقرارات يـ مماية التحارة الوطنية و الانتاج اللدانحلي.
 ضوئها ادغام المحتمعات النائية و البعيدة المتروية عن العا لم و القائمة على أساس التبعية المتبادلة،




العالمية.
و خلاصة الكلام: يعتقد الكثير من أصحـــاب الفكر و النظر أن خصوصيات المات العولمة تظهر

 ان حلـــول العلاقات المي هي أبعد من المعاني و الأطر الوطنية محل العلاقلاقات العالمية المية، و كون




 الغر بية، و منهم من يرى أن العولمة هو تحوّل سياسي في السياسة العالمية و ان فهم هذا يحتاج إلى
 و بناء هنديى اجنتساعى
منغدن الأنظه بفرضي فبها سبطرة الابدلوجبة
النربية. و لهى تستى من خلال اعثمادها لعلى الاس اللبيرالبة و الرأسالبة الجدبدة إلى فرض الاهالبب و الثفافة الامركبية و النربية على النسوب و


فكر جديد(") و يمكن صياغة العولمة في نظريتين: 1 ـ الأولى: النظرية الايجابية المثبتة. r






 لوراجهة كافة التحديات المخلة بالتكامل البشري.
 الحصائص المبنتة و الايجايبة و الفوائد، و هدنها الاساساسـيا




 على العالمه بينما يرى بعض المفكر ين الغر ييين الآخرين أمثال: كوالر شتايناين، و ان ان دويش و و لستي

 العالم البشري؛ و هي مرحلة لترويج و نشر الثقافة الدارونية في العالم!!
ان من آثار و عوامل تحقق العولمة الغربية هي:

 العسكري في الحرب ضد الأرهاب، التهديد و التخريف و الارعاب المتمثل بالاسلوب العسكري
 في سياســتها على القطب الواحد، الرأسمالية؛ إعمال بعض مراتب القدرة و التسلط على بعض



 نظام جديد يقوم على تطب و احد و المدينة الْفاضلة(r).

 الرألمالية الجديدة إلى فرض الاساليب و الثقافة الامريكية و الغر بية على النُعوب و الامنم العالمية، و نشر ثقافة الصرف و أصالة الثروة.

 الرأسمالي.
ويمكـــن القول من خحلال هذه النظرة: بأن العولمة هــي مر حلة جديدة من الامبريالية، و قد

 القول بها في بعض: المحالات، و ان الثروة في القرن الاخير لم تصل إلى مر حلة العولمة فحسب، بر بل


اصبحت يـ اختيار جماعة معينة و محلودة، و ان التكنولو جيا و التطور و ان و صـــل إلى مرحلة أقدر مـا كان عليــه، لكنكها لم تصل مرحـلة
 الأرجحية التاريخية للرأنمالية هو أيضاً لم يصل مرحلة العولمة(\$). الألبح

أخصص ان اعتقاد الكتير - و كما ذكرنا - هو أن العولمة الغر بية هي من

 الحوار و القديمة كالامبريالية و التجدد.

التي هي في مسير التطور، و سيطرة الشر كات العالية على الانلي الاتتصاد المحلي و الاقليمي.






 سيطرة الثقافة الغر بية و انحضاع التُعوب لاتاعبها في منهوجها الميالئ.
 العالمي يضعون أصابع الاهامام حولا، و يؤكدون على حالات القلق و الاضطراب و التهديدات




و احترا'م السنز (c)
إن العولمة الغر بية و من خلال سيطرمّا على الاقتصاد و السياسة العالمية هَدف إلى محو الأديان

 هو أحد مفكري الغرب شـكل و و ملامح العولمة، و أفا و جهاً لنظام يبتني على الامبريالية الغر بية التي تعتمد السيطرة الاقتصادية الغربية المطلقة. ان الامبريالية الثمقافية تعين في نظرهم النفوذ الدائم و المســـتـمرة و اللمبطرة و الفجمة الثقافية



و المنافع الاستكبارية للدول الاستعمارية الكبرى(1).

 الفاضلة، و بثته و نشرته بين الامبم و الشُعوب البريئة!!




 المتعصبــين و الافر اطيين الذين يقفون جنباً إلى جنب العولمة الامريكية و يســــنـندوها و يدانعون


ان الهجتهـات النربية

 لكى الفيلسوف العالـى المعاصـ "بورجين
 بالليبرالية الوهشية

عنها بحرص، و يســيرون تحت لواء المذهب الليبر الـــى الديكقر اطي،
 التوسعية للرإمالية الامريكية و نفوذها و سيطرما عاعلى العا لم علمى ألى أفا



 لصالح الشُعوب و الامب العالمية()


 الإنسانية، فالعولمة بشكل غختصر هي شيء شبيه بالتاريخ البشري العالمي يتم من خلاله الوصول !إلى اليبرالية الديمقراطية(9).
أن الأثــــر المثير و الجميل هنا: هو أن هذه المباهـــات و حالات الغات الغرور إنما تكون في الوقت
 الشرعية، أزمة الهوية، الازمات الأخلاقية و الفساد الاتتصاديهي، و أزمة المحيط الماني. أمـــا آثار و عوارض تلك الازمهــات فإفا تظهر ين: تلوث المحيــط، مكننة و مادية الحياة

 الأسر، نقدان العدالة الاجتماعية، التسلط، ظهور الاحزاب السياسية، عحدودية الآراء و العقائد العامة، ظهور التعصبات القومية و الطائفية، ذهاب المششاعر و العواطف و الاحاسيس عن أفراد المجتمعـــات، عدم احترام القوانين، ظهور حالات اللامبالاة و اللامســـئولية الاجتماعية، خآلة

الشتسبر: بالأمن و الرفاه الاجتماعي، اتســاع حالات العنف و التفسخ الأخلاقي و الاباحية الفردية و الاجتماعية.

 البشرية في مسيرفَا العامة.
ان المجتمعـــات الغر بية اليوم و ان تحرلت من الليبرالية الكلاســيكية إلى الليبرالية المنجددة،



 المجتمعات، و اصرارها على ايكاد حالات الها الفوضى و الانسياب بدلألا من نشر السلاملام العالمي.









 عالية متنوعة - بامكافها اتتحام المدود الدولية و الاتقليمية و الموية الوطنية و تعطيمها بسهرلة،

## ان جنذو العولهة في

 الديس الإسلامى الــر فیلى مفهونهـا الداخلى حالات الانـنطاف و الهرونة، و تطابابق الهركة و الاجتسعاد، و
التناسب مع مقنغبيات الزمان و اللـكان
 العالم.
ان المفكر (خوزه دو كاسترو) يرى في كتب عديدة له و ذلك من

 الكشرية نحو السلام و الأمان الدائم. قال هذا المفكر في كتا فتاب (سواد
 مُن لا يملك توتاً و من لا يككنه النوم في عالمنا المعاصر، أليس هذا هو من النتائج المباشرة للعولمة الغر بية؟!! و إن هذه الآثأر السلبية لا تخص أو تنتهي بالجوانب الاقتصادية و رفاهية البلدان الغنية

و المعاناة، و البلدان الفققيرة، بل شمثلت الموانب الثّقافية و القيم و المعاني الانخلاقية. و وي نظر 》هو ركهايكر<: أن العولمة بالنســبـة للبر جوازية بمتابة السمكك للماء؛ فلا خيار أمام اللبرجوازية سوى تهيد الخلفية الثقافية الضرورية للامم و الشعوب المُختلفة. و ما نشتاهده اليوم في عرلمة الاقتصاد إنما ظهرت بعد عولمة الثقافة، و انهيار القيم و الاعتقادات، و الثقافات المتعددة المحليّة الصغيرة(1").
و ر من الواضح هنا: أن العولمة الليَ لما آثار ســـلبية لا يككنها ألن ترفع المعاناة، و حالات الفقر


 العلم أن اكثر من •^٪ من ثروات العالم تصب في أكياس الشر كات التجارية اللكبرى بلا فائدة

تدرّ على الشُعوب الفقيرة و المستضعغة؟! و ينبغي الاذعان هنا: بأن الديانة المسيحية الماكمة و أرباب الككنائس في العالم الغربي ألما ألمّ ملم يصبّا جل اهتمامهم للبحث عن الآثار السلبية النابتحة عن العولمة و الامبريالية.

لقد كان للمفكر و الفيلسوف الفرنسي (بيربوردير) أكثر من هذا الاعتقاد، حيث أنه يتّهم








 يرتكبونه من جر ائم و ابــادة و عنف على أنه تهيد لظهور الموعود المنجي، و عليه فابنا العلاقة القوية بين الزعماء الاهريكيين و الصهاينة تابلة للتوجيه في هذا ها المجالوال.


 العولمة كان تد صيّرها أسلربأ حقيقيأ و متعادلاُ في هذا العرض الشمولي.

## المقولة الثانية

العبلة و الشُمولية في الإسالما





العودة إلى دبى و دولة
و الحدة مرُركزبة فى
|إصدار القـرارات ون
ألأحكام كها كان ذلك
 ظهو الإسللدم

على هذا، فليس يعد هذا اصطلاحاً جديدأ، و ان المهدي في عصر حكومته بتحقيق الرسالة النبوية و أهداف الأولياء الصالمين
 العالمي، و في حال عدم تحقق هذه الصورة، فإن الحاتمية في الإســـلام ستفقد معناها المقيقي، و تتحول إلى مفهوم عار عن المعنى.
 في مضموفا اللداخلي حـــالات الانعطاف و المرونة، و تطابق الحـر كة و الاجتهاد، و التناســبـ مع مقتضيات الزمان و المكان. و ينبغي الاذعان أيضاً بالن الإسلام و و أحكامه يتناسب عع الفطرة الإنسانية، و هي تلك الأبعاد الثابتة في الحياة البشرية، و هلذا اللببب كان الإسلام دينا جامعاً و عامأ، يمتلك قابلبة الشمولية. وتلاحظ بوضوح و بكثرة عناصر العولمة في المذهب الشـــــيعي و من بينها: ملازمة الشُيعة لها من بين المذاهب العقلانية، و يمكن مشُاهلدة هذه العناصر في تلك الُعقلانية من خلالن: الاجتهاده،
 العناصر المذكورة و اكد عليها في مضمونه و محتواه. و نشير هنا إلى الآيات القر آنية الدالة على عولمة الإسلام و شموليته. فمن بين تلك التعاليم الإسلامية: التعبير القر آني عن الكرة الأرضية بلفظة (البيت)، و أن الأنســـان بكافة شــــرائحه من كل

 الأزْض
و قَد ورد مضمون هذا الكلام يُ ثلاث آلات ألات أخرى، في سورة يونس الآية: ؟؟؛ و الآية: IVr

و أن الانبياء و الر ســـل و الإلميين هم الدعاة لمداية البشــــرية، و تد أوعزت لمهم مهمة التعليمـ و التربية، و تنظيم الحياة الفردية و الجماعية في المحتمعات البشر ية، فهم مدراء المحتمعات البشر ية في كافة المجا'لات.




 الشمولية و منها:
1 r .

 الحدود الالصطنعة.
ان هدف الأديان الإلمية مشترك، فهي كلّها و من بينها الإسلام تدعوا الدورل و الـلمكومات




المحتمعات البشرية.
, لكنز نبيّن هذا الأصل المحوري، نشير المل أن إصطلاح 》الإنسانه، و 》الناس" وردت بكثرة

ان الاعتتقاد فح
نظّربة العولهة النربيبة 4. 5
 - بالنسبية الالالـلافقية و الثنـوية و اعهال أصل التـساهل و التسـامِ و الحالة الافـراطلية لكافة العقاتُد و الادِيان ڤِ من ادعاءانسها الأِصلية. و ان انموضع الهكومة على أساس العلدانية








 ايجاد الاهداف السامية الشمولية و الوطنية(Tr).




 على سائر الثقافات في مسيرة العولمة الإسلامية، و ايجاد المياة الطيبة للبشرية.


 بالتعهدات الإنســـانية في المجتمعات، و محافظ الناس على رعايـــة حقوتهم و الحقوق الاللية، فســـوف تز داد عليهـم البر كات الإلمية، و ستعم كافة البشرية، و لو قام المسلمون برظيفة هداية

المجتمعات العاليمة نو تلك الحقائي؛ نحينها ستتمسك بعروة العولمة البثّر ية الأنغوية؛ و ستؤدي

 تتساتط كافة الوجوه اللز يفة و الانظمة المتسلطة و الاستثمار البشري العاللي!!

## المقو لة الثالثة









 الحصر، بل هو من باب الاحصاء و الالشارة...
وإليكُ بيض هذه الحصائص للعولمة المهدوية:



 و المذهب في المياة البشـــرية، و وي نظر أولثك: الدناع عـــن مذهب ما، هو بكمعن التدشل في



الحريات الفردية و خدش حرية العقائد و الظهار الافكار، و هذا يتالفـ
 العلمانية أو العرفية، و عبادة الدنيا، و أصالة الامبر الدنيرية المية．
 أو المســاهلة و المعاملة؛ بل الإســـاملام فيها هو الدين المطلتة و الأنضضل

 همج؛ و هناك روايات كثيرة تشير إلى هذا المعني منها：




 وتال الصادق（ائ⿰亻⿱丶⿻工二又




 وأجاب الإمام الصادق



( $\left.{ }^{(1)}\right)^{r} \cdot{ }^{(1)}$
Y Y Y الحاكمية المطلمةة للعدالة و القسط:
البحميــع يعر ف بأن أهـم ميزة في الــكو مة المهلو يـــة العالمية هـي العدالة، و ان هنالك أخحبار و أُحاديـ كثيرة مروية حو ل عصــر الظهور و حاجته الهامة إلى هذه الميزة و الضرورة، ; الهوية



ملئـت ظلماً و جر,
الن الحكي مة المهلـوية العالمية ستنشـــر العدالة في كافة أربحــاء العا لم من دون تمييز بين أفر اد
 ان العلالة ستشتـــمل كافة المـجالات الفردية و الا بحتماعية البشـــرية، كما أشار إليه الأمام


بيوهَم
r بـ اسنقرأر الأكن في كافة المجالات






 f f


 بسـبب ما أحدئته العولمة الغربية من حالات الفقر و الحرمان، و ليس ان الحفر و الشقوق و الازمات ترتفع فحسب، بل الو ال البشرية ستصل



 تظهـــر الأرض كنوزها حتي يراهها الناس على و جهها، و يطلب الر جل منكـم من يصله عماله، و و
 وشرح "إِمام الصادق

 ان هنــاك أنخبار و روايات نبوية كثــــيرة تبيّن فيها حالات التطور و الازددهار الاقتصادي و
 زمانه نعيماً ملم يتعمو! مثله تط، البّرّ و الفاجمر، يرسل السماء عليهم مدراراً، و لا تدّخر الأرض

ه - رفي و تكامل العلوم و الفنون و ازدهارو كمال العفلائية البشرية:


 الغامخة و الاهمامات التي عجز ت العولمة عن ايباد الحلول المناســـبة لما من خحلال مسيرة التطور

و الاختر اعات البشـــرية. و لم تســتطع العولمة الغر بية من تقديم يد العون و المساعدة لـرفع تلك


 »العلم سبعة و عشّرون حرفاً، نحميع ما جاءت به اللر سل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليا اليوم غير الحرفين، فإذا تام قائمنا صلوات اللّه و ســا


 ها عقوهم؛ و كملت هما أحلامهمب" (.
 تكثر المدرس و الأبحاث العلمية رجالألا و نساءاً و تنتشر في أتصى نقاط العالم. تالم الإمام الباقر











## أن النسِغة الـهـدوبة

 القومبية الشِاصّة بل تْتّهد
 و اختّبار تادتّها على
الهلا كُنات الإلهية و القرآبية

الأرض تســطاُ و عدلاً، و نوراً و برهاناً، يدين لـــه عرض البلاد و







هو نظام قائم على الشُرعية الكاملة، بمعنى احتوائه حالات الاقناع و القبول، الأحقية و القُوانين،
 المبين على تضليل الر أي العام العالمي و ذلك من خحلال أســـاليبه في المراقبة و تزوير الآراء العامة،

 V V الحوار و الاحتحاب مع كافة الأديان:
يظهر من الاخبار و الروايات التي تتحدث عن العولمة المهدوية، بأن الإمام المهدي





 و سيحتج على أصحابها بتلك اللكتب و النسخ الأصلية، و يستدل هما و يكاورهم و و يككم على ولى أساسها، ليديهم إلى دين الإسلام و قبول و ارتضاء الحككومة المهدوية العالمية، و قد اششار الإمام




















 و يعطي المال صحاحاً - أي بالسوية - و تعظّم الأمة(1).

## !إن المولهة الهـدوية


الهالة الإسلامبية و


 الحنهـنـون





 لا يكبســـوا طعاماً من برأو شعير، و لا يتمنطقوا بالذهبب، و لا لا ياكلوا

 الطيب، و يكرهون النجاســــة، و يلبسون الخنـن من الثياب، و يوسدون اللتراب على الحندود،
 يكون حيث يريدون، يرضى بالقليل، و يملأ الأرض بعرن الله عدلاً كما ملئت جور أ، يعبد اللذ حقّ عبادته(2).
ان العولمـــة المهدوية في عين صلابتها و قوتا، لكنها تمتلـــك حالات الالانعطاف و المرونة و




 لا يوتط نائمأ، و لا يهريق دماً«(AN").

9 - نبذ التعصب و الطائفية و التمييز العنصري:

لا مـــكان للطائفية و التمييز العنصري و الثعصب في العولمة المهدوية، لاهنا تقوم على ملاك




 النهضة المهدوية العالمية لا تعتمد في أدائها على الطائفية أو القومية الخناصّة بل تعتمد في أدائها و ســـيرها و اختيار قادها على الملاكات الإلهية و القر آنية، و ان هذا الأمر و بقية خلا

 الطائفية و العنصرية، و حالات المرمان و المعاناة التي ظهرت من حرّاء السياسات الاتيا الاستكبارية، و ازدياد العنف و الاعتداءات و الروح التو سعية العدوانية من قبل الدول القوية الاستكبارية على شــعوب و دول العالم المستقلة. ان الختيار الكفاءات و القدرات في العولمة المهدوية الغرض منها استيفاء كافة حقوق أبناء المحتمعات البشر ية في العالم بما يعم الضععيف و القوي، و يعبر عنه في
 و يتضح أيضاً من الأدلة الاغخرى التي تنفي التعصب القومي و الططائفي و التمييز العنصري في




 الشُواهد التاريخية أنه سيضرب أعناتهم باللسيف لكفرهم و عنادهم، و يقسو عليهم بشدّة"(1).

## فالر الإمام العاده

"إن الـؤمن في زمان
الـشثرُّق و لبرى أُخاه
الذى نى الـنرب، و كذا |الذى فى الهغرب بِى أخاه الذى فى الـشُرص"
 يظهر من الانخبار و الروايات أن المكرمة العالية و العولمة المهدورية








 فيها<" ${ }^{(0 r)}$
11 ال البناء و الاحياء الديني على أساس الضرورة و الالمتضايات المديدة
 اعتماد المسيرة و الحر كة على أساس التحولات المديدة للاجاجابة عن الاطرورحات العصرية. لقد


 التي ســتواجه العالم في عصر الظهور و ذلكُ من خلاليل احياء التعاليم و القّيم الاسلاميمية و البناء
辑 اللّة

أمور، و يمدد القائم بعده الإسلام(00)
 جديد، و تضاء جديد، على العر ب شديده|(


هـم العدل>>(or (or .

 أتباع هذا الدين الحنيف، و لا داعي بعدها إلى البحت أو الفحص الشئــا
 الاســتنباطية ستكون قدكة و غير قابلة للاستفادة، لقد ذكر آية اللا القزويني بكثاو و تكليالٌ جامعأ قي هذا المحال نقال:
يعلم الله كيف ســـيكون هذا التحول المطلوب و الراتي، و لكن يظهر أن الكثير من كتب


 إن الكتب التي تتحدث عن حال الرواة و المسماة بكتب الر جال، و و أيضاً الكتب الين تشا تشرح
 تلك الأباث إنا تبتين على الحدس و الظن، إغا يتم الاستفادة منها بسبب عصر الغيبة و انمطاع
 بإن البشـــرية يمكنها الوصول إلى تلك القرارات و الاحــا المعصوم، و يغنهم عن كل ذلك.

أن وجود ظالهرة السرور
و الفـع من دون تُعور
للمالة الاخلانبة فى رعابة
هقوق كانة الـوجودات در منها الرنو بالهبوانه و و
الهفاظ على هفور الهـبط الحم: لهى مالة غبير موجودة
 تنهقق أو لبس هو أمر بسبر

و في عصر الظهور أيضاً، ستسقط أكثر كتب التفسير عن الاعتبار الأن البشـــرية و من خلال التكامل الفكري و الوعي التا التا المبي على ثقافة عصر الظهور لا تعتمد على تفاسير قائمة على نظر يات حال حادة و افر اطية، و بناء عليه، فلا يبقى ســـوى الاعـي الاعتماد على التفاسير الو حيلدة

وكذلك تمحى كافة القراءات المختلفة حول الققر آن الكريّ، و التي

 عبر وجود الإمام المهدي ئنيّه، و ستعرف البشرية تفسير و خطاب و مفهوم القر آن الكريم كما أراد منهم الباري جلز و علا، و ســتطلع على المعارف العالية و الســـامية، و الاسرار و الرمموز العحيبة التي كانت و ما زالت غير معروفة(1م(1)
اب ـ التحولات السريعة في المحاور الإعلامية و الارتباطية:

 الذهن مباشـــرة بحث الاستفادة من الوسائل الاعالامية كالانترنت، و التلفزيون، و ارتباط النار الناس
 و الوســيع ين هذه المحالات، و يمكن تشــبيه هذه الفترة من حيث و صف و سائل الاعلام و التقنبات الحديثة و عالم الارتباطات بالفترة التي هي أقوى بكثير من فترة ظهور و سائل الما الأعلام الككبرى... و نشير إلى تلك الروايات:

 وقال

و أبصارهمّ، حتى لا يكون بينهم و بين الققائم بريد يكلمههم، فيســـمعون و ينظرون إليه و هو
في مكانه《|" ${ }^{\text {(1) }}$
ولا يكون نهم الرواية الأولى معقداً أو صعباً و ذلك من خلال وجود التطررات في عصرنا
 في عصر الظهور و من خلال تو ســـيع الارتباطات لا ينحصر في التكنولو جيا و و سائل الارتباط






 أن من البديهي هو أن كل شـــيء في عصر الظهور سوف يصل إلى كماله النهائي، و ان بتهيزه للمُـــرائح المؤمنة بتلك المواهب الإلمية باعتبار أن الإنســــان هو أفضل المنحلوقات، هو أمر ليس

 و الكشــــف عن الملياردات من الأســرار الكامنة في تلك الكائنات، و ليس هذا ممكنا في عصر


و كشف الاسرار اللامتناهية لتلك الكائنات.

 و ساكنيه، فهناك أزمات حادة تعالي منها البشرية اليوم و هي: أزمة المحيط المحي، مسئلة ثقب

الغلاف الجوي للاوزون، أزدياد درجة حرارة الأرض بسبب الغازات المتصاعدة من التجارب و المختبرات؛ ابادة الغابات، ظاهرة الثقضاء على الموجودات المليّة، التلوث الصناعي و الكيمياوي للميحط المي و...



 العالم، نقال ثِّ البحر<(7i)


 أمر يسير.
 و هذا الأمر هو بيان لعظمة الإســـالام و تمة الصلح و أو جهه، و الهدوء و الاستقرار و الامن







## الاستنتاج:

اتضح معنى العولمة في هذه اللدراســـة من ححلال الاجابة عن بعض التساؤ لات و التصورات
 النظر يــات، و ذكرت أيضاً نتائج و طـوحات كليــات هذه النظرية، إنّ العولمة و ان امتلكت آثار ايبابية لا يمكن نفيها، و لكن تبعات العولمة الغربية و آثارها السلبية و المخربة ظهر
 العلمي) حالات التســـلط و الاستكبار، و دعوى السيادة و السيطرة، الاستيمار، و الامبر يالية، و ان هذه العولمة و من خلال الماهية العنفوانية و الاســـتكبارية و الانخصارية، الملانب المادي و و التصنع غير الشــــمولي العالمي إنما هَدف في ذلك كله إلى ســــطرة العولمة، و دبكها في الاسواق
 و الاستثمارية و حكومة أمريكا. تلك الأسواق التيّ تلور حول عحاور الارباح و المنانع المادية، فإن لغة المياة الاجتماعية كالاتتصاد و السياســـة و الثلقافة هي لغة المنافع الخاصاصة؛ و الاستكبار؛ و الســيطرة التامة للحضارة الغر يبة، و اســـتيلاء البلدان القوية على البلدان الضعيفة و الثقافات الأخرى، و ادعـــاء المحتمع العالمي ذو القطب الواحد للاســتيمار، و يمكن القول بأها نظرية مفروضة و عرض هندســي اجتماعي من جهة تعلد الانظمة؛ تســـى فيها الايدلو جية الغربية جاهدة و ذلك من خلال اعتمادها على الأســس الليبرالية البلديدة و الاستثمارية على فرضها على كافة الشـــعوب و الامهم، و عن هذا الطريق ســـتبقى بصدد فرض الثقافة و المنهج الغربي


 الليبرالى الديمقراطي على أنه البديل و النموذج المثالى اللتكاملي المشــــــرك كا الذي ينبغي ان تقتدي به الشُعوب و الالمّ و تفرضه عليها.

ان التتجر بة العملية كانت قد أثبتت فشــــل هذه النظرية ســواء في بكال الفكر و العقيدة، أو بحال العمل و التنفيذ، فالازمات التي عانت منها البشرية هي و ليدة تلك الانظمة الغريبة أثبتت صحة هذا الادعاء.
ومن جهة أخرى، و لاتبات دعوى هذه الر سالة بشكل مستدل و مبرهن حول شـر شولية التعاليم
 حالة التكامل البشري، و انقاذه من الفتن و حالات الحرمان، و الازمات الحادة الموجودة.



 الثقافـــة، و حكّمت الظواهر و الحالات المرضية و المقبولة الدينية، الاخخلاقية و الانســــانية على العالم؛ و أو جدت صلات الو حدة المثبتة و المتكاملة بين البشر المرية.
 الشـــمولية العالمية، و جعل الشعوب العالمية جسدأ و احدأ، ليكونوا هندامأ و ثوبأ و احدأ، و و

 البشُري، و مواجهة النكبات العالمية، و بعد ترحيل الاهواء و الاغراض الشيطانية، و عودة الأمة !إلى الاخحلاص في العبادة اله سبحانه و تعالى.
 معرفتها إما يتم من خلال هذه الحْصائص: 1 ا الماكمية المطلقة لالِسلام و إزالة الشُركُ و الخلالافات البشرية. Y Y الحاكمية المطلقة للعدالة و القّسط.
r بـ استقرار الأمن في كافة المجالات
( F

- ه رقَي و تكامل العلوم و الفنون، و ازذدهار و كمال العقلانبة البشرية.

- V
^ 1
9 - الموار و الاحتحاج عع كافة الأديان.
- 


I Y التحو الات اللاتريعة في المحاور الاعلامية و الارتباطية.
ا


في كافة أنحاء العا لم.
الهوامش
(1) ألفت و لـســـن الــــط كتباً و مقالات عديدة في العولمة بلغـــات عديدة و منها اللغة

 ق.
ــ سمـــير أمين، الرأسمالية في عصر العولمة، ترجمة: ناصر زرفنــــان، طهران، دارالمعرنة، عام

- اr ش ق.

ـ سر جلاتوش، العولمة الغربية،ترجم: فرهاد مشتاق صنعت، طهران دار نشر اللسمة، عام
آ^4 اشق.

- جان آرت شولت، نظرة عـيقة لظاهرة العولة، تر جمة: مسعود كر باسيان، طهر ان، دار النشر العلمية و الثقافية، عام







 $.1 r q$
 ش ق، رقم رV (V (VA - IVV، ص.

 (1) (المصدر السابق.
(9) كاظم غريب آبادي، و.. ص זץ.


$$
\begin{aligned}
& \text { (11) ر.ك: المصدر نفسه، ص.9 و } 97 \text { (1 } 97 .
\end{aligned}
$$

(IT) (IT) ان هناك أسماء عديدة و رائهة في عصرنا للصهيونية المسيحية و منها: بجذدي المياة،

مبلغسـي الانييل، مبلّغي الانيلي المحاريين، أتباع رغبات المســيح و الارادات الإلهية، الارهاب المقدس


 المرحومة، و تنبؤات الانجيل تقول: اين هي المريكا؟، للكاتب الراهب (پهل ليندسي").






$$
\begin{aligned}
& \text {.YO } \\
& \text { (10) سورة الأنعام الآية } 170 \text { (10 } 10 \\
& \text { (IT) سورة البقرة الآية • (IV. } \\
& \text { (IV) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y•) سورة سبأ الآية Y (Y.) } \\
& \text { سورة المج الآية } 9 \text { ع . } 9 \text { (Y) (Y) } \\
& \text { س سورة البقرة الآية ع (Y) }
\end{aligned}
$$


 (Y) سورة الأعراف الآية 97 (Y)
(Y0) العالامة محمد باقر المُجلســـي، المهلدي الموعود، ج




 (المصدر نفسه، ص (Y (Y)





( ( جـــواد و زيري فرد، طهران، دار إحياء الكتابه، عام • •



.


(EY)

(نقلاُ عن احتحاج الطبرسي جr، ص ( )).







(EV)



 روسيا السابقه، الفغانستان، الأردن، عمان، باكستان، أثثيوبيا، ازبكستان و القفقاز.







 (







$$
.(1 \vee \Delta \tau
$$


 صMV (نقلاُ عن الاحتجاج للطبرسي، جץ ص (1).



فياء الدين الخنزجـا

إن المهدوية نظرية شـــاملة، و تحتوي على كل موارد و أبعاد الحياة البشرية، و احدى هذه



هذا المجالل، ليتعرف المححقون المتشوتون لمعرنة المطالعات المبياسية المهدوية على هذه المباحث
 هذه المواضيع بصورة مرتبة و مغهر سة، و للذا حاولنا في كل من هذد الفهارس أن نعرّف بعض أهم المسائل المتعلقة هذذا الموضو ع و نبيّنها بكل وضوح.

## بلمقد

تعتبر الابكاث السياسية الاجتماعية هي إحدى الفرو ع و اللدراسات التحقيقبة التخصصية في النظر ية المهدوية،

 السياسية المهنوية تشترك في الواتع مع أبحاث العلوم المسياسية، و حاصة الفكر الاسلامي السِياسي و سائر المعارف الا سـلامية.
ويلزم قبل المدنول في هذه المحاور التحققيفية و ضـع رؤية متكاملة حول خصصائصى و ميزات الابكاث المبياسبة

 ان أغلب الابحاث المهدوية تصب في جوانب كان كلامية و تاريخبة، و لكن يمكن عرض تلل الأبحاث في جوانب و بعالات عديدة أخرى، نفي الفكر اللسيامــي الشيعي تتمحور فيها أبحاث الامامة، و يدور فيها الحوار اكثر من
 الامامة، و من جهة أخرى فان تطبيق و اقامة المكومة المهلوية العالملية سبنم عبرها تحقيق شعارات ات المُدينة الفاضلة الاسلامية، و زوال الظظلم و الفساد من الأرض. ان للنظرية المهدوية أبعاداً سياسية هامة في سائر العلوم و المعارف الاسلاممية، و ينبغي تحليل و دراسة أبعادها

الهامة في تلك المُجالات من خلال الاساليب و الآليات المتطورة و الحديئة لتلك العلوم اللسياسية.




المختلفة من معرنة السياسة في العالم المعاصر، و دراسة الآبحاث المهدوية في توالب العلوم اللسياسية المختلفة.

## مفهوم السياسة في اللظرية المهلوية

تطلت النظرية المهدوية على الفكر المهدوي في الاســـهام، و هناكُ تعاريف و اصطلاحات لغوية
باــ الفـ الفكر، كلمنهج، دستور العمل.

ب) الأصل، الموضوع، بحموعة من الأصول في علم أونظام اعتقادي ديين.

 أما في دائرة المعارف (ويكي بيديا) و (لينكوس) نقد عرّنت النظرية: 1






 المناورات، القوات، التسليحات التي تسنخدم في هجوم معين.

 الانفعالية «see: intenet soutce,t"
 كان لمذه اللفظة اصطلاحين آخرين في العهد اليوناني القديم و هما:


و قد ورد في الانكيل لفظة: 》المسبح يعلمّه.


وعلى هذا، فان الفكر و المنهج الواتعي يختص بالهّ سبحانه و تعالى؛



 أي: دستور العمل؛ أو بالمعن الألدق: (پمإمكن أخذهه).



 ومن خلال المعاني المذكررة للفظة (النظرية) في الثقانة المسبحية و العر بية؛ فسرف نشير اللى دور

النظريات و المناهج الدينية من خلالمالما.



 مايغصّ المنجي الموعود و المدنينة الفاضلة الاسلالمية.
 اســتخراج و بيان أبعاد غتلفة منها، و من أهم تلك الأبعاد المهمة و الحساســة فيها هي: الأبعاد السياسية و الاجتماعية.
حيث نسعى في هذه الدراسة الانشارة اجمالًا لتلك الابعاد و نهر ستها و تصنيفها. إن الاهتمام بالسياســـة يـ الفكر الاســـلامي هي غابية شر يفة و نضيلة، و ان مغهوم السياسة في

الفكر الاسلاهي هو أدق الأنكار و الآراء الأخرى الغائية لبعض المذاهب، فالنظرة الالسلامية "ختّلف

 الدنيا و الانتقال بعد ذلك اللى تأمين أرضبية السعادة الأخرورية.
 الاباك؛ فان الفعل السياسي نفسه هو بوضع الامتمام أو معرفة هذا الفعل.

## تعر يفى مغيد, ? 'السيبانسة


الأكات السياسية المهدوية، نعلينا أن نعرف مععن السياسة أولأ؛ لكي لاغبري و راء معرفة شيء بكهون.






 المسألة و مي: في المعارف المهلوية:
 الجانب السياسي؟ و اذا استلدعى الأمر فاننا سنشير اللى السياسة بمعنى العلم الماص

 هو بيان المعنى لاصططلاح (السباسة). ولو أردنا بيان أُمح التعاريف للفعل المياسي، نعلينا أن نشير اللى مفهرم القّدرة في المطالعات السباسية.

 الفعل في الواتح معطوفة على الفضبلة

ورلعل أممع التعاريف للفعل السباسي هو عبارة عن ارتباط القدرة بالمجتمع، و












 جي بعال خاص و محدود.

## التر جهيات الإساسبان

لو نهمنا هذا النحو من السباسة، فان هنالك ثلاث توجهات هامة في مانير تلبط بالسياسة هي: اـ التوجهات الككلاسيكية:

 السياسية، و ند ظهرت بوضرح وي أبعاث أنلاطون و ارسطو؛ و في المسبحية؛ تكون الحباة السياسية أداة للمدينة

 أباث المفكرين الاسلاميين كالفارالبي. ان التوجه السباسي يختلف تُاماً في عصر التطرر و المضارة، فان هذا التوجه لا لأجل الوصول الى الفضبلة،
 يمكن لأي أحد المصرلى عليها بأسلوبه المخاص.





 ليوصلنا اللى السعادة.


 القلرة موجود في كل مكان، و هو مصيري.
 الحضضارة.



نيها كورأ.




 هذا التفاوت ين الأمر السياسي و السياسة و هو: أن الأمر السياسي لم تعدّل فيه القدرة، و هي عنيفة و خشنةّ،

> mbexey


أما السياسة، فافها تسعى و لحَّ ما من تعديل حالات الُعنف و المُشُونة. فالسياسة


خسنة، أي إننا غخرج من حالة التخاصم الي حالة المنانسة و النزاعو.







 مفهوم السياسة، نهؤلاء يقرلون: إن العدالة و السياسة ها لتأمين منانع الأثري ياء و الأتوباء.

## 






 الابكاث المهدوية.

 السعادة _ ييحث من باب رابطة التضاد ــ عن التعارضات و التضادات السياسبة المهلوية، فكمـا ألن محرر الفكر

المياســي للفارابي هو بحث المدينة الفاضلة، و يبحث أيضاً عن تضادات و تعارضات المدينة الفاضلة أيضأ, فني

 فإن هذه الآكات تدخل بنو ع عا ما في الابجات السياسية المهدوية.

## صر

ان هنالك دلاثل ككيرة في ضرورة عرض الابعاث السياسية الههدوية في الظروف الراهنة، و تلك الدلائل عبارة

1- النظرية العقائدبيللامامة و مستلزمافما السباسبة
 عرفت الشُبعة من نحلال هذا الاعتقاد، أما في ظروننا الر اهنة، فان معرزة الامام و ضرورة اتباعه هر أصل اعتقادي أيضاً.
فالمؤن الشـــبـي هو الذي يبني دبنه الصحيح على ضرورة معرفة الامام المعصوم و المام زمانه، و يســير على المـي
 يـ عصرنا الحاضر .




 الباطل.
r-ـ دور المهلوية في تعيين الورية

وكيف نعرّف؟ و ما هو فرقنا عن الآخرين؟

ان أحد التوجهات حول تعريف المرية هوتعيين المصطلحات النهائبه، و بناء على تعر يف "رور(جِ): المقصود


 للمكررات. فلو أردنا الحديث عن هو يتنا أو شــــعـارنا في الحياة فالمفروض علينا التسســك بالامام المهدي يُّ

 (عليهم السّلام)، و عله: نان تعريفنا هذا يتمانشى مع أهل بيت العصيمة و الطهارة،

 لم أعرف حستك، اللهم عرفني حجتك فانك إن لم نعرفني حَّتك ضللت عن دينيه،




 نهي تعلّق خواطرنا بالدولة المهدوية و حكومة من ينوب عنئه بالحق.





في مسيرهًا.






بالْذات.
ان العا مل المططر اليوم و ضع العديد من الاطروحات و الملول الانضضل لانقاذ الانسان المعاصرمن معاناناته، و





 رأسها المدينة اللهلوبية الفاضلة.
甲

 فليس هناك طريت سرى توضيح المدينة الفاضلة المهلوبة.
هــ بيان و توضبح الوضع السياسي للمشتمعات المعاصرة بنموذج المدينينة الفاضلة المهدوية و من دلائل ضرورة عرض هذا البحث المسياســي المهلوي هو بيان و توضبح الوضع السياسي للمتحتعات المعاصرة.






و اجهت تحدبات و مسئاكل في مسيرفا التاريخية، أما المدينة الفاضلة المهدوية فهي
 الماضي و المستقبل النموذجي من اصلاح حياتنا السياسية المعاصرة و تنظيمها

 اختيار الناس له أم كان أمر أ إلميآ؟
 الأدلة و البراهين التاريخبة و الككاميمة.





 المعاصرة ينبغي التو جه نغو المستقبل الموعود.


 ظلمأ و جررأها؛ و ان نهمي هلذا المديث هو:




 هناك جماعة مرناحون و مستقرون، و جماعة آنحرون غير مرتاحين و مستقرين.

 احتجابحاً أكر من غير ها في أماكن أخحرى؟ و يعني هذا، أْ الانسان الفربي نفسه أيضأ في عالمنا المعاصر طالته أيدي




عليه: ينبغي بيان و عرض شعار العدالة المهلوية في الظرف الراهن.
V العولمة و انتظار الفرج
ان بحـ العولمة هو من اللادلة الاخحرى لضرورة عرض الابحاث السياســـية المهلوية، نالمولمة توجب أن تعيسُ اللبشـــرية في ظروف يكون الحديـث فيها تن المنتمع المدالى و الشمولي و العالمي؛ فما هي ماهية الحياة العالمية؟ و كيف سنكون هذه الماهية؟ و كيف حال الأديان مع وجود المُجتمع الموعود العالمي؟ و أي نسبة بينهـا؟ ان هذا البحث يقتضي الأمتمام بشــــكل أككر بالابحاث السياســـبة المهلوية، و البحث طبعأ حول العولمة و أبحاث المهدوية الاسلامية هو كثير و واسع، و تد ذكرنا بعض النماذ ج في هذه الُر اسة و البعض الآخر سيوضح أيضأ لاحتاً.


المهلو ية
لقد كثر البحث و الحديث عن الو تانع و الأحداث الايخرافنية، وتد كان هذا ســـابقاً، كالابحاث التي تامت
 كان اكثّر، و كان لهذا البعد الاعتقادي تائرات سياســية، و أمّا و تائع و حوادث حر كة الـحتية، فانه ر.

يبحث مباشرة من خحلال انظار تعليت الحلكومة عن السمياسة أيضاً.
 تحديـــات النظظر يات المهلـوية، و ححصلت بينهما نزاعــــات و خحصومات، .مععن ان الغرب و لأحل ان يقوم بتو جيه

 بالنسبة للمهلوية، فيقتضي منا أل ندافع عن تلك النظرية، و ان نعرفها بشكل أدقَ و أكتُر شفافية.

## التـرف على الابههات

 الــيـاسية الهـدوبة من و أقسام الهعالعات السباسية، و يمبـب التهبيز لننا بين الفروع و الافقسام الاصلية لتللع الهطالعات السياسيبة، و ببي الـطلالعات الداخلية التـي تكون بين تلكع الاختصهاصات

التعرف على الالباث السياسية المهدوية من خلال تناسب جميع الاختصاصات و فرو ع و أتســـام المطالعات السياســبة، و يمب التمييز هنا بين الفرو ع و الاتسام الاصلية لتلك المطالعات السياســـية، و بين المطالعات الداخلية التي تكرن بين تلك

و على هذا الاســـلوب، فلو أننا عرفنا علم السياســية، علم الالجتماع السياسي، الفلسفة المسياسبة، أو كان







بألابحا الاسلوب السياسية المهدوية: و التي هي اكثر ابتلاء و اكثر ضرورة من غيرها.



 الاختصاصات السياسية المهلوية.



هذا الاســـلوب مزية عملية، لكنه ليس أمــــوباً جامعأ، و تبقى الابحاث خار جة عن دائرة التحلبل التي تَتاج الى تكمبل في مرصة مناسبة.

## 




 الأمر لايوجب تداخل التصانيف و التقسيم للمسائل السباسية المهدوية.
 اللهبوية من حيث الأداء المى ستة تصانيف:

> الف ــ كليات و مبالين الابكاث السياسية المهدرية:

 تلك ال'ابكاث، لكن يمكن عرضها في هذا القسمه، و أهم الأبكات السياسية المهلوية في هذا القسّم هي: 1- اــ تصنيف المفاهيم السياسية للاحاديث المهلوية الاسلامية.
 r r r بعر فة مصادر الالبحاث السياسية المهلوية.

Y
هـ دور النقل في الالباث المهدوية.

V-
^ــ تحليل معنى المفاهيم السياسية في دعاء الندبة. 9- تـليل. معنى المفاهـمـم الُسباسبة فـ الأدعية المهلوية (عدا دعاء الندبة).


- أـ دور الاخبار الموضوعة في تريف الابحاث السياسية الهندوية في التاريخ

1ا- الحكليل التوجهات و أساليب حكام المور ني باب الأحاديث المهدوية. Y Y Y Y
Y Y
IF F F


الملاحم.
 اV V 1 1 أــ تحليل المفاهيم الُسباسية المهلوية في الككلام النبوي.

鱼 اY- تعليل المفاهيم السياسية المهلوبة في كلام الأئمة المعصومين (عليهم المّلام) (كلاُ منهم على حدة).

ب ـ الابيات الككلامية السياسية المهدرية:

 في باب المســـائل و الامبرر السياســية، و هو يدانع عنها في مواجهة الآراء ر الانكار و المفاهيم المنافسة و المضادة (1)

مايشمل أبكاك الفقه السباسي؛ و هذا التعر يف ليس مانعأ في النتيجة.
ان القلق الاساسي في الككلام السياسي يتم من نحلال نلألأة أمور هي:
 عن تلك الآراء أمام الشبهات و الآراء المضادة ها لا لا

 سنوضحه ــ انا هو شأن الفقه السياسي. و ان هناكُ بحالات عديلة أخرى لاســـتخراج الآراء و الانكار السياســية في الدين الاســــالامي منها: معرنة
 هو القلنق الدناعي للككلام السياسي عن الأصول و المباني الدلدينة.

 بيان أصل النظرية الملوية في الاسلام، تحليل مسالة عصر الغيبة و الحياة السياسية فيها، و بيان المدينة الفاضلة







 الاسلامي، و ها فروع دتيقة و متتوعة من بينها:

الف -1) المباين ر الابحاث السباسية المهلوبة المهمة في الاسلام.
1- المهلوية و مباني مشروعبة النظام الاسلالمي.
r-r مباني دراسة الانسان جي النظرية المهلوية الاسلالميةية.
r-r rبانج دراسة الوجود و معرفة النظرية اللهدوية في الاسالوام.
 ه- معرفة مغهوم السياسة في النظرية المهدوية.


9- مـهوم المحتمع و المحباة الاجتماعبة في المهدوية الاسلامية. V-人ــ المهـورية و نسبة الدين و السياسة في الاسلامر 9ـ المهلوية و مسالثة انتظار البُّرية من الدين و الدين في المحال السياسي و الاجنماعي. - ا- معرنة مفهوم المنحي وي المجال السياسي و الاجتناعي. 11- المهلوية و مسألة انتصاب الامامام المعصوم.
 TY TY
 18 اه- موانع و عراتيل المعر فة البشرية في اختيار المنجي. 19 أـ دور الأمة في معرفة و اختيار المنجي الموعود. IV

19- المهورية و التحزّب في المجتمع الاسلامي. الم. Y
rY



 r- r- كبفية ارتباط الامام الغائب بالمُتمتم الاسلامي.

Y- استراتيجية الانتظار في عصر الغيبة.

با بـ دور و أهمية النواب المخراص للامام المهدي هـ الوظائف السياسية للمجتـع المنتظر في الاسـلام. ¢ـ الوظائف المياسية للمنتظرين في الاسلام. , V ـــ تـ تحليل النظريات اللسياسية للنيعة في عصر الغيبة. 9- جـ تحليل و نتد نظر ية تعليت الحـكرمة في عصر الغيبة. - ا اــ الاداء المخاص السياسي و الاجتماعي لكامهام الغائب. 11 11 Y I Y ا ا معرنة ماهية الحلياة السياسية في عصر الحضور و الغيبة.
 ا ا ا
 \& أـ دور و أهمية غيبة المنحي في الفكر السياسي لأهل السنة. V V الآبعاد السباسية و الاجتماعية في فقدان لطف التصرف في عصر الغيبة و حلوها وي العدل الالهي.
 19 ا 1 ح حدود و اختيارات الفقتهاء في تنظيم الحياة السباسية في عصر الغيبة. . Y. (Y Y


© צTY TY ماهية البيعة في النظام الولائي.

—A أصرل و مباني رأي الأكثرية في الأنظّمة السياسية في عصر الغيبة.

ب ب - + المهلوية و المدينة الفاضلة الاسلامية:
ا- الـ دور القيادة الدينية في النظام المهلوري.
Y

 هـ معرنة مفهو الـُلكومة في المُدينة الفاضلة المُهـو ية.

هـ ضـ هرورات الدولة و المـكرمة في المدينة الفاضلة.
V لـــ مستقبل السياسبة و الدولة في المدينة الفاضلة المهدوية. ^ـ 9ـ بـناء النظام السياسي المهلدوي.
 1 الــ المهلوية و العولمة. Y Y Y Y ا ا اء أـ نوذ

IV الأبعاد السياسية و الاجتماعية لالأمن في النظام السياسي المهندوي.
 9 1-1 الادوات و الآليات المسنخدمة لتأمين الأمن في النظام المسياسي المهلدوي.

- Y

النـا النظام السياسي المهلوي و الانظمة المسياسية النبوية و العلوية و الحسينية. rr rr الكرامة الانسانية و العدالة المهلووية.

الـرية المياسبة و الكر امة المهلوية.
هr هـ المرامة الانسانية و اتتدار المدولة في النظام المهلدوي.

المهلوية و مفهوم المواطنة. YV
_YA خحصائص المُولة اللكريمة.

## ج) أبحاث الفلسفة السياسية المهدوية و المُجبي:






الاسلامية، و تبل ظهور عصر التر جمة، و هذا دليل على رغبة المسلمين في الأبحاث العقلية.
 المشــــاة من أجله، كان سباً في اقبال المسلمين أيضاً كنو العلوم و مشاهدة حضارات البلدان المُحاورة و غيرها، كايران، و اليو نان القده.
 الحضارة الاســـلامية، فافْم أدخلوا الالبحاث الفلســـفية السياسية أيضاً في الاســـلام و يرى بعض المفكرين أمثال : » »كلمينون《 أن المضارة الاسلامية باعتبار امتلاكها جانب الوحي و المفاهيم الدينية، نهي تفقد الفلسفة السياسية، و تد حلز عملا الكام السياسي بدل الفلسفة السياسية("). ورأى آخرون أيضاً: زوالل الفلســفة المياسبة عن الحضارة الاسلامية، و لكن. ينبغي الاذعان الى أن المفكرين
 بالقدر الممكن في المنهج الاسالمي، و تل كانت أمامه موانع و عراتيل في هذا الابتاه، و لكن لايمكن تناسي الثهو المكثفة التي بذلت لاحياء الفلسفة السياسية في فنرات بغتلفة، و منها الحكمة المتعالية لصلر المتأهين. ان الفلســفة السياسيذ تسعى لكشفف و بيان المقائق السياسية، نهي هلذا المنظار تحاول و ضع اليقين و العلم

## ان أبماث الفلسفة

## السيباسية لِكونها عقلبة،

فهى أبفضاً عالدية و عهومبة، و ان الاهحكام العقلبة فيسها لاتنفتص بعّائفة معينة أو جنرافيا مـدّدة، و قـ ظهـرت من خلال الهسيرة التاربففبة مذالـب مهتلفة للفلسفة السباسية

بدلأ من الظن و الشــــك في المحال السياسي الاجتماعئي (1)، فالفيلسوف السياسي



 من دراسة و تحليل الظراهر السياسية.

 خلال المسيرة التاريخية مذاهب يختلفة للفلسفة اللسياسية. لقد كان هناك ادعاء سائداً من خلالل الماهية الاعتقادية و الاعتقاد بالمفاهيم الدينية و شيرعها فيا في المجتمعات
















في المســتقبل. نلر كانت اللهنوبة تساوي (المنحي)، فالن لفظة (المنحي) وردت في الككير من المذاهب و الانكار
 ختختلف ين الجزئبات و كيفيتها. و ينبغي تحليل الفلسفة السياسية المهدرية التي تحتوي عنوان المفاهمبم الككلية للمدينة الفاضلة و المنحي، و عليه: ينبغي معرفة بعض الامور الكلية للفلسفة المياسية الني تر تبط بالابكات المهدوية و منها: 1- ضرورة (اليوتوبيا) و شعار المدينة البُشري. r r-r المهلوية و مباني شُعار المدنينة.
Y هـ هـ حدرد تشعار المدينة الاقليمي و العالمي. 9- عـرامل و أرضية نعقت شعار المدينة.
V- V- درر القادة و الابطال في تعتين شعار المدينة.
^ــ شـعار المدينة أرضي أو تماري؟


- ا- دور و أمية الأمة في شعار المدينة.

11-1 أ أساليب تحقيت الحرية و العدالة في شي المعار المدينة.
r|r r-
Y اY

هاه دور و أهمية القادة في شعار المدينة.


- IV

19 ا 19 ضرورة المنحي في التاريخ.
.


د) أبحاث الفقه السياسي المهلوي:

 فقد عدّ من العلو م السياسية الأصيلة للمسلمينين.







أعادت اليه الحباة من جلديد.
 الاجتماعية، و قد جعل الفارابي في كتابه (اللّة) الفقه السباسي المي جانب الفلسفة المدنبة في جهة و احدة، و عبر عن الفلسفة المدنية 》بالعلم المدني《.
ان الفعه في جانبه العملي يشمل كانفة جزئيات الابكاث، و المفاهيم الكلبة في العلم المدني المناص، فعلى هذ؛ فان جزءا من أجزاء العلم المدني عاماً، و مكانه و عكله يف ذيل الفلسفة العملية.
 بالمعروف و اللهي عن المنكر، المسبة، الامامة و الملانة، تنصيب و تعيين القضاة و الأمراءء... و غيرها ما من الأمور

 السياسة الحارجية، تاريخ الفكر السياسي للفقهاء.

 اللسباسبة المرتطة بالنظام السياسي و الحكام و التكاليف السياسية للافراد و المحاميع الاجتماعيبة، و ها نكن نذكر غماذج جي أباث الفقه المياسي المهلوي:
1- اـ صفات و خحصائص الامام في المهلدوية الاسلامية.
r- Y خصصائص و وظائف الامام في عصر الغيبة و الظهور.
r r- الوظائف السياسية و الاجتماعية للحكريمة اللهوبية بالنسبة للأمة.个 هــ أهمية الفرد دي الدولة المهلوية.
 V- حـرق و و وظائف الاحزاب و التشكيلات السياسية في النظام المهدوي.人ـ الـوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في النظام المهدوي. 9- 9 حـقوق و وظائف المواطنة في النظام اللهدوي. - اــ المسروليات السياسية الاجتماعية للمولة المهلوية مقابل تأمين العدالة في المجتمع. 11 الـ ضرورة الحرب و الجهاد خد المخالفين في عصر الظهور .

Ir
 هاه اه ضرورة و كبفية الرقابة السياسبة في النظام المهلوي. 91اــ دور و وظائف اللمأة في النظام اللهدوي.


IV 14 1 أـ الوظائف السياسية للمجتمع في عصر الغيبة. 19 19- مباني النظام الققهية و الولائية في عصر الغيبة.


I

YY ت تكاليف المسنولين السياسية في النظام الولائي.
 Or






## هـ أبحاث علم الاجتماع للسياسية المهدوية:





 النفس، المغرافيا، و غريها.
 اختلافات عديدة في بيان ماهية مذا العلمى، فان بعض المفكرين أمثالل: 》موريس دررجهر< يرون أن علم الاجتماع

السباســي يساوي علم السياسة و افهما معأ مؤ سستان سياسيتان، و احياناً رأى البعض الآنخر أن علم الاجتماع ع



 السياسية للقدرة في المتتمع(")، و وي هذا التحليل:



 و المفية في بكال المياة السياسية.
و و و كل هذا، نان علم الاجتماع السياسي هو نوع دراسة بحريبية لروابط القدرة في المحال الاجتماعئي






 علم الاجتماع السياسي اللهدوي و هي: (1-1 ال عصر الألثهة:
1- السيرة السباسية للمعصومين (عليهم السّلام) في فَيثة المُتمع الاسلامي لعصر الغيبة.
ץ- الوضع السباسي للمحتمع الاسلامي في عصر الغيبة.
r r P-


هـــــــئير روابط القدرة في تشكيل التحرولات الفكرية المدعبة للمهلوية في صلر الاسلام． 9－دور مغهوم المنحي يف صمود الشنيعة أمام الخلفاء الألموين و العباسيين．


 －ا－دور التلامذة و أصحاب الأئمة المعصومين في توسيع و نسر الئقافة المهدوية． 11ـ السلوب تعامل الأمة مي نواب و و كلاء الأئمة＾في عصر الظهور．

1－1 الوضع السياسي للعالم الاسلامي في عصر الغيبة． r－r－الوضع السياسي للشيعة في عصر الغيبة الصغرى．
甲


人一 دـ دور مههرم المهدوية في صمود الشنيعة في عصر الغيية． 9－دور المهدوية في المياة السياسية الاسلامبية المعاصرة． －اــ الـر اتتجية الانتظار ． 11 الـ دور النظرية المهدوية يـ الحر كات الاسلامبة（مصاديق هذه اللر كات يكتاج كل منها الى بحث مستقل مثل حر كة الرؤوس على المشانت）．
 r
 1ها دور الأسرة و المرأة في فبول الثقافة المهـوية لدى المجتمعات．

919 دور المنحي و المهنوية في حر كات التحرر في العالم الاسلامي. IV IV دور الأعلام يُ نشُر الثقانة المهلوية في عصر الغيبة.

 ا
(

YY YY TY
 Y Y- أساليب مواجهة الموادث السياسية الالخرافية المهورية.




## 

 r- العولمة و انتظار الفر ج.
r
ها


人ــ نوذج التحول و البناء في الثقافة المهدوية.

بعض اللابهاش
السياسية الهـبدوية ترتبط بالتهلبل
التطبيقي للهوضوعات
 الـناهب و الأدبان الـنغتلفة

9- دور النظرية المهدرية في الثقافة السياسية للمختمعات الثيعية.

و) مسائل العلاتات الدولية:










 من الابحاث السباسبة المهدوية المهمة و ارنباطها بالساحة المدولية و السياسة العالمية و هي: 1-1 و ضع العالم في عصر الظهور.
r-_ و ضع السلطات و الأعداء ين عصر الظهور.
r F

 Yهـ عصر الظهور و ضرورة الحرب و المهاد.
 - ا- استراتيجبة الغرب بي مواجهة النظرية المهلوية الاسلامية.
11ـ ماهبة الحرب و نسليحاتما آخر الزمان.

זا آـ أساليب تأمن الأمن العالمي فـ عصر الظهور.



 IV



|r| دور العولمة في اتساع و نشّر نكرة المنتحي في العالم المالماصر .

## ز) المطالعات السياسية التطبيقية للمهلورية و نكرة المنجي:








 في المطالعات المهلوية، و هو أوسع من الابكاث التطبيقية.
 الابجات التطبيقية و بيان نماذجها على أزسع نطاقِ... و منها: 1- صفات و خصائص المنحي ين الاسلام و الاديان الاخرى.
r- نــرة الأديان حول فكرة ظهور المنجي.
备 هـ عـلامات و ملامح المدينة الفاضلية في الأديان المختلفة.


 9- اصطدام الحضارات و النظرة المستقبلية للأديان. - اـ دور و أمية الأمة في نظر الاديان في باب

Y Y نكرة المنجي و الاديان البُشرية.

Ir






## خامتّ الـُحت





 المسائل تههيد و تحضير الأرضية للتحقيقات الاخري


المطالعات السياسبة المهلوية، و من الضروري أيضأ عرضها في الفرصة المناسبة و ذلك من خلال تحلبل و مطالعة

 ر أصحاب النظر في الابحات المهدوية، و من عُ متابعتها و تكميلها. فهرست المصادر
 Y Y اشـــتروان، لوي، هامي الفلسفة السياسية؟، فرهنگ رجائي، طهران، دار النشر العلمية و الثقانية، عام
I HVY ق ق.
r (


V-




نقيهي، طهر ان، دار نـنر العرو ج، عام I YVA ش ق.




عام • رr ش ش ق.

## الهو امش

(1) ن. ك: عبدالحسين زرين كوب، التاريخ في الميزان.

Y. - IY Y
(Y) لن.ك: استيون لو كس، القدرة الرد كالية، ترجهة: عماد افرو غ. (0) ن.ك: و بليام بلوم، نظريات النظام السياسي، ترجة: أحمد تدين.

## (6) The political

(V)

(9) ن.ك: لوي اشتراوس، ماهي الفلسفة السياسية؟ ترجمة فرهنگ رجائي.

كحمد مهدي الفقيهي.
(11) J.


(IY) (اY) ن.
( 10 (



 معرفة صحبحة لمضامين هذه النظرية؛ و دراسة ابرارية ابعادها المختلفة.
 و أسس النظرية المهدوية، و اللسبل التي تجعلها نظرية عالمبة.

## 


 نورها أنظار الرأي العالمي كانة بمختلف شر ائحها




 أضفى عليها صبغة أكثر منا كانت عليه سابقأ.




المهلوية الأصيلة، و عرض هذه النظرية على العالم باعتبار ها نظرية سياسية و ععائدية في الإساي الملام.








 لتلك التظر ية يو أمرين مامّين هما: 1 - التبيين الصحيح و العلمي المتناسب مع حاجات العصر و كيفية تلبيتها.

$$
\begin{aligned}
& \text { Y Y Y تمعيل و تنشيط النظرية المهدوية على المنستوى العالمي. } \\
& \text { ومن خلال ما ذكرنا: }
\end{aligned}
$$




 تهيدأ لتفعيل و تنشـــيط هذا الفكر في العالم المعاصر، و ليكون اسلوباً حضارياً لمذب ألنظار المُستضعفين
 شاء الله تعالى.

## 



 الكمال البشُري، و يمكننا ان بند هذا التو جه التاريخي و الفطري في الفكر الإسلامي و وحده، حيث أنه أكثر دقة و انسـحامأ؛ و قد تح تبينه و تعريفه بشكل و و اضـح

و حر كة التطور و الانفتاح.

 للحضارة و ظهورها في الحياة الاجتماعية، شغلت نكرة 》المُخلّص" و نكرة النتصار الصالحين، و الوصول إلى المدينة الفاضلة أذهان البشرية الصالـة، و الشعوب المستضعفة ثم تحوّلت إلى شعار عالمي.

 مستقبل البشرية و التاريخ الععاصر؛


ومن هنا يتضح اعجاز الفكر الإســـلامي المســتخدمة في هذا العرض المنظم و المنستمـم للفكرة المهلهوية و الُّي أسميناها

 في تعقيق آلمال الشـــوبوب و تطلعاته نغر المســـتقبل و جعلــه ي قائمة عملها المستقبلي.
و على هذا، فالتقر آن الذّي هو كلام الوحي و الدليل المُتبر و القوي لدى
 النطاقات البشرية، و بشُر بتحقيقها في المستقبل القريب



 في كيفية الاتباع و التطبيق لتفعيل هذا العرض ألعان

 ذلك لابتنائه على الفطرة الإنســـانية السليمة، منطبقاً بع السنن الكونية، باعتبار أنه يقوم على اساس علمي
ونطرح منا هذا التساؤل و هو:

الامام المهدي أولأ: عرض هذا البحث بعنوان اپالنظرية السياســـية للإسلام《 كيف يمكن تعر يفها؟ و ما هي الضو ابط و و الملاكات المستخدمة في هذا التعريف؟ ثانيــأ: على أي فكر و احتمال تبتي الموية الواتعية لمذا البحت من خحلال التفســير الباطيز للدين بين النظر يات الموجودة؟
 الاساسية هذا الْبحي.

## 

ان لفظه Doctrine هي الفظة ابغليزيه، و يراد منها لغة و اصططلاحاً: الأصرل، المذهب، بجموعة عقائد
اتباع مذهب علمي، 'أو نلسفي سياسي، أو أدبي.
 ان ارتباط النظرية بالمهلوية و اســنعمالمما معأ، يلّلّ على العلاتة و الإنسجام و العمت الفكري و العقائدي لفهوم المهدوية، و البعل الاسترانتيجي فيها.




 تسميتها بالنظرية أُر النظرية المهلوبية.
 الشُمولية(").


 عاتقه ابكاز ها و تحقين شعار ما التاريخي و الفطري في المسيرة التاريخية العالمية.





## إن النظرـبة الهسدبة

 نوبيه د بنا. الفكر الـي و الاعتفادلى الاهلامحى لا لا
 على ضُونها تُون نظرية منكّاملة و عالهبة و اسلامبية


ــرية، و التطر ر الازدهار و الحالة المســـتقلية للانم و الشُعوب بأرور ع صورة، و يثم من


 رض الئقانات و النظر يات الموجودة فحســـب، بل هي الاسلوب الأمئل و الفريد من من نوعه





 . قليلا هن التأمل .

## 



 بر اهتماماً كبيراً في تلك الاو ســـاط، و يعطي أهمية لها على ضوء تلك التفاســير المتنوعــة و الككيرة في بكال الفكر

وبعد ذكر لمحة غتصرة حول بيان و حدة كافة الطوائف و الفرق الإسلامية حول اصل المهلوية، فلابد الابد من الاشارة
 لامبة، التضخح الدراسة جيداً، و يكون لدينا منهجاً و اسلربأ عملياً قائمأ على الدليلِ و البرهان.

## 


 ملامح تلك الشخصية الموعودة.
 المسلمة بين المذاهب الإسلامية.






## 

ان سبب الملال بين السنة و الشيعة منشؤه المـلاف في الابعاد الككلامية و الفلسفية، و ان عدم معرفة هذا النو ع من الـلافف و الخُصائص العامة اللي يمثاز هـا الفكر الشيبي عن غيره سينتج عنه عدم فهم للنظرية المهدوية و معرفة جهاهتا و أبعادها المقيقية. ويمكن تحليل تلك الاختلافات في أبعادها التاريخية و الككلامية و الفلسفية بحيث تظهر تلك السمات و المميزات المهمة في الفكر النـيعي ين:
 ذلك ي اطار الدين و احتوانه النظرية المهدوية هو :






## لقد استفاضت الأخبار

عند النريقبن أن النبى年 الهسدى
وصبه الثانى عشر فى عدة
مرات، و انه القأمّم بتنفيذ الشربعة الإسللامبة و تطببقها فى العالم

ومنـــذ عهد الطفولة، إلى عام


 قسطاً و عدلأ بعد ما ملئت ظلماً و ر جورا أ. هذه مي الموية الشــــنحصبة للإمام المهدي

 و النهار ...
 لا تقبل الشُك في شأنه هِ


 حول الإمام المهدي

- Y البعد الكلالمي
 في الرؤيا بســبب الملاف العميق و التاريخي بين الشيعة و الســـنـة حول مسئلة الإمامة و الملالانة، و اللذي يشكلّ جوهر أ أساسياً في المسئلة المهدوية.

 بالمباين الفكرية لبحث الإمامه، و لا يمكن اسـسـتعراض النظرية المهدوية من دون متابعة الملذور القرآنية التي احتوت تلك النظرية.

 ينظرون إلى تلك الفكرة إلا نظرة سطحية و بمنظار روائي لاغير.
 المنهج السُيعي في تفسير النظريات الدينة و منها المهدوبة.
「 ـ ــ البعد العقلالين

أما الميزة الثالثة ين الفكر الشيعي عن سائر الفرق الإسلامية نهي: بحور العقلانية، و الاستدلالال العقلاليالي.
 الدينية و الالهلمات الفكرية، و هناك توجها

تد نـُأ في ظل الفكر المُيعي.

بالتفويض، بعد ان حاولوا التخلص و الفرار من شر الك التور التول بالجبر.
أما الثفسير النسيعي المعتدل و هو الأمر يين الأمرين.
فإنـــــ كان تـــد أعطى ا"همية بالغة للعقــــل و العقلانية بعيدأ عن الالفر اطو و التفريــط أو القول بالمبر و التفويض.
 المحالات الفقهية، و الاخحلاتية، و التصر فات الفردية و الاجتماعية.



 الفكر الشيعي.

## 

علينا أن نقبل في البداية صعوبة هذا الأمر بانغصار هذه النظرية في جهة طائفية أو مذهبية، و لكن بعد


التأمل الكاين في مباني الفرق و المذاهب 'الاســــلامية، و القياس المتصف في هنا
 الوحيد اللذي يمتلك تلك النظرة الحاصة المُـــــيمولية و الواقعية بالنسبة للنظرية المهدوية. ان الفكر الشـــيعي و من خلال تأثيره علــــي الآراء و التو جهات الفردية
 الاجتماعيـــة؛ إمنا هو كفيل بالاجحابة على مقتضيات المُســــألة المُهلوية و بيان مستلزماقةا.
وبناء على ما ذكرنا، فإن الفكر النُيعي هو النظرية الوحيدة التي تبين اداء النظرية المهلوية و مشثروعها العام، و عليه تعتمد تلك النظرية.
ان النظر ية المهدوية في الفكر المُـــيعي هي ليســــت بحرد أمل عِض أو عقيدة نابتة عن رؤى سطحية

 الهياة.
ان بحث المهلوية في الفكر الشــيعي هو: بحـث الاســـوة و القدوة، الحر كة، المعرفة و العمل، و ان اهمية فكرة الانتظار و احترامها للدى الشيعة إما هو مستوحى من هذا الفككر في بمالات المياة المختلفة. ان الحديث عن النظرية المهلوية في الفكر النُيعي هو في الواقع حديث عن الإبداع ع، العمل، الملر كة، و


 الأرضية الاجتماعية لايجاد هذا الظهور





الأول لاحكام الإسلام و تطبيق الشر يعة، و ذيل الآية يشير إلى بحت الحاكمية المطلقة للإسلام، و اتساع الإسلام













 و أداؤها سيفتح آفاتاً جديدة فِ تلك المحكالات.

## 


 الصحيحة لأحدها تتوتف على المعرفة الصحيحة للآخر ؛ و لا يمكن الفصل بينهـا أبداً، نظرأ للمذور و الصلة القوية و المُشتر كا بينهـا.

 البلانب الاعتقادي و الجانب التاريخي.

خللال تأثبره على الشكيع الآراء من
و التوجهعات الفردبة و الالجنتهاعية فى مجال العقيدة و التعامل، و الاتْنجاهات اللاتيباسية و الالاجتهاعية: إنسا هو كفيل بالاجهابة على مقتضيات الهسأُلة الهـدوية و بيان مستلزماتها

الف - الجانب الايدئولوجي



 الرسولـ
 و ان هذا الأكر شُرط أيضاً في بغقيت المهدوية.
إن أصالة المباني الفكرية، و نظرة المُيعة الككلامبة لبحث (الامامة و الملانلة) هي العامل الأساسي و المهم في اعتماد الشيعة على القضية المهلوية، لألما انعقدت مع انعقاد الكيان الميان الشُيعي.

 بوضرح من حلال دراسة تاريخ الاوضا
ب ـ البانب التاريخي






الفكرة المهدوية ي حالات التعالى و الرفعة، و التطور الفكري و الثقافي الشيعي، و و استمرارهو و بقائه.


## 

إن الاسلوب و المطاب السياسي و من خلال لحلا


كانت هناك دلاثلو و براهين على أرضية ظهور القابليات السياسية و الاجتماعية لفكر سياسي يككن سلبها من خهال إيكاد اللوانع و العراتيل و المضايقات الشُديدية في طريقها.









 تلك الئحنة و الطامة المائلة الالمية و نواة الالمام الرابنية ر مي النظرية المهدوية.

 و اللحرمان، و تعين الشــهادة و الدم و السيف، و كان امكم عوامل استمرار مذا النهج و صموده المام تلك




 أو علــى الأفق؛ كان منها نــــك القيادات الديينة و الفكرية، و إن القليل من تلكُ الـر كات ليس ها صا بينة شيعية.



## ! إن الاسلوب و الفطاب

السياسى و من خلال لصان طبيعة الاحمتكاك فيه يواجه ذاتاتً موانع و مهظورات عدبدة فى


المبادئ و عدم الاستســـلام، هي من المفاهيم الاصصلية و الاساسية و المهمة في الثقافة الشيعية و القاموس السياسي الشيعئيمي ونســير أيضاً إلى حقيقة مهمة أنخرى و هي: أن هناك عالملا مساعدأ آنخر
 مواجهة التحديات و هذا العنصر منضّمـــــا عنصر الالنتظار و الاعتقاد باللهدي و و





 الثورية و العشــــق و الأمل بالمستقبل، و قد اعتمدت الاستراتيجية الشيعية في ثور الما هذه التشكيلة النمو ذجية و البميلة.



 المجتمع الشيعي في تحمل اعبائه و مسؤولياته؛ و دب الرُ

 اللظظرية المهدوية التي احتواها الفكر الشيعي.

## 

بعد ان ذكرنا المشروع المداخلي الدينين للنظرية المهدوية، نتسائل هنا: لا هو دور النظر ية المهدوية في عالمنا المعاصر؟ٌ و ذلك من خلال الاوضاع الر اهنة في العالم، و اين موقعها

من هذا العا لم؟ و مل ان العالم اليرم مستعد لاستيعاب هذا البحث اللهم و المصيري؟ و ما هي الاومكانيات

 تنيـم الفضاء الفكري المُجود من جهة، و النظرة حول دورما و أدائها و أهيتها من جهة أخرى.

## عشر الئقنبات ; ح, بر النظر يات



 و انعكاســـات على الواقع المعاصر و الذي نشأمن الأحدات النابكة عن التحول لالصناعي و التقني الارادي في المر افق العامة للحياة البشر ية.



 تاثير الالقاءات و التوجيهات الضممنية.

 الاســتعمارية! و دنعهم إلى إثارة الحرب و الصراع، و ســـاعدت من الناحبة الثقانية و الفكرية على زيادة العرض و الطلب و تقابل الانكارض



 الحرب هم أصحاب النظريات الذين كانوا خلف الســتار؛ و لذا ينغي تســمية هذه الحرب بانها (حرب

لقد كان للاعتقاد بالهـدِى
(1)

هامأ و خنطيراً في الحياة
الفكربة و الثقافية، بإعتبار
ان المبوبة و النشُشاط، و
الانفتاح و السـو و التعور الثقافى الشبيلى إنـا بـود كله لتلك الطاقة و القدرة البظبية للنظربة الهـهودبة النى امتواها النكر الشيعى الـى

النظريات)، حيث تشــعبت جذورها ئ الثقافات، و الحضارة، و الاساليب المثالية المختلفة.




المقاصد المناصة السياسية و الدينية.

 عله: فإن قوة النظرية إنما يكمن في قابلياقا و استجابة آلياها في مواجهة التحديات و اعطاء الملولول اللازمة للأزمة البسُرية.
و يعكن التســـاول هنا: هل و ضع المفكرون و الباحثون نظر يات تعيز مستقبل البشرية و حل معانانها







 عليها، و لكنها و ضعت اليوم في أرشيف التاريخ.


 لقد كان يعتقد هذا المفكر ان البشرية إما تخرج عن النظام الاجتماعي متى ما استطاعت تلبية حاجامَا

 علامة أو اشارة على أمكان تحسين الوضع الراهن المن.






 الانموذج الليبرالى الديكقراطي المطلق.











 النظام الحكومي الذي يقوم عليه مصير البشـــرية، فإن معايير التفضيل أمثال: الكفاءة، القابلبية، التخصص، النبوغ، و النضوج ستهمل في عالم النسيان.


## ان ( نوكوياما ) بعتقد

ان اسلوب اللببرالبة وصل
إلى مرحلة العولهة! و سوف
ينتنع العالم بثرا. هذه النظربة و مماسنها عن تربب

مضافــأـا إلن ذلك، فإن ملالك الالكثرية، ليس دليلاْ على الأهمية أو الواتعية،
 الانفعالية الحفية، و ان تعيين مصير الشُعرب إما هو بيد بيد جماعة يدينون للأموال اللخ تنفقها تلك الشر كات الالـــتـمارية علهم في بكال الانتخابات، و اتباع
 و الوصول اللى المقاصد و الاهداف السياســــة و الاتتصادية، و اخخفاء الشرعية لـكرومتهم.


 بيد الاكثر باضافة و احدا مضافاً !لي ذلك، و من خلالال دراســـة النموذج الليبرالي، اتضح منه ان هذا الفكر مر كب من مبدئين هما: العلمانية، و الإنسان المحوري.


 الككير من اللذائذ المادية و الطبيعية في حدها الألعكلى

 اللمباة العامة كلبئرية.

 فهو تفكير علماني يبحث عن طريق اللفرار عن القيمّ و اللدين، و أما من ناحيه الرغبة و الارادادة، فإنه يمتلك



الميول و الرغبة و راء التحقيقات العلمية الُحضة، و من نحلال بناء الموانب الناسوتية في الإنسان، ابتعد هذا الإنســـان عن القيم و المعالي السامية و التعالى الروحي و المعنوي، و السيروراء الانحلاق؛ و و تضاءل الدور

 النظرية الميبرالية الدمعقراطية ذلك العمق و الوعي القوري و المتكامل لفهم الامور الواقتعية، و لا يعكن انتظار






 الإنسان؛ "مّا أدى إلى تلن النتائج و الآثار المؤلمفة، و هي أبلغ من أن تفهرس أو تذكر.

## 

ونطرح ثانية هذا التساؤل و هو الون







 ميزات و خصصائص النظرية الالضضل
بككن معرنة الخصائص و الميزات التي تَتويها نظرية ما بوضوح في عدة أصول هامة ر أساسية هي:


للتصولات و خلفية النظظام الـعنـوِى، و
التفنين طبقا للتهبايللات
و الرغبات الإنسـانية
 الاكثرية إنـا لوو فكر الإنسسان الـهورى الـهض

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ــ التعايش و التعاطف مع الفطرة. } \\
& \text { Y Y شتمولية الأهداف و البرامبج المي تحتو يها النظرية. } \\
& \text { r } \\
& \text { Y } \\
& \text { - } 0
\end{aligned}
$$

ان النظرية المُهلووية وحدها تمتلك ككل تلك العناصر و المقومات في أهلافها


 يشـــمل كافة جوانب الحياة البشُرية بابعادها المختلفة، و تنعكس فيها الأهداف و الآمال البشر بة و معاناهَا بأحسن صورة.
وأخير اً، فإن العا لم ما فيه من تطور نفسي و علمي، و من خلال الضحيج و التحر كات الموحودة سوف
 سيجد نفسه مضطرأ لاخختيار مصيره، و ليس. ذلك الآبحاه سوى السير و الحر كة نحو تطبيق نظام عقلاني و جامع كالذي هو موجود في النظرية المهلوية و لا شيء آخر، لانه لا توجد غيرها نظرية في تلك الشمولية و الجامعية و نظرما للعا لم المســتقبلي للبشـــرية، و ليس في هذه الدعوى أي نوع من المبالغة، أو الافر اطـ في النظرة التفاؤلية، أو التعصب بالشُعوز المنهبي و الُطائفي، بل هو تائماً على المُقايسة المنصفة و النظرة الو الواتعية غو تلك المبالي و الأسس و الطاقات و الشحنة اللي تحتويها تلك النظرية المهلوية من خلال قلا قياسها بالآراء و النظر يات الاخخرى.

## 

ان الماهية اللي يملتكها النظام المهلوي هي هاهية دينية و سياســيـية، و موضوعها الإنسان، و معيارهـا و



 دتيق و شفاف لبيان نمولية و أرجية النظر ية المهلوية و جامعيتها على غيرها، و تسليط الاضواء على دور الانسان و مكانته في اداء النظرية المهدوية.

## 1

















 الططالبات الأصلية البئرية.

ان النظُرِية الهـدوبة وحدها تهتَللع كل تللع

العناصر و الـقومات فی أفدانهـا و برامجهسا، و ان لها لها القابلية و
 عدد مـلن من تللع الهثشاريع

ان و اتع القصة هو : أن هذا الإنسان عرض ضمن المجموعة الوجودية المكرنية
 اتصال و ارتباط، أي بمعنى الارتباط بالمحتمع، و الارتباط بالنظام الوجي



 كذا الماكم العارف بهذا النظام، و القانون المنبعث من ر و اتعيات ذلكّ النظام


ما، و هي بكاجة إلِ نظام يكتوي شموخ هذا الإنسان و همنّه العالية. إن أهم ميزة يختص ها هنا النظام الحكوبي المهدوي عن ســــائر الأنظمة و النظريات يكمن في هذه النقطة
الاساسية ر ه هي:

 له بنظرة مادية ضيّقة و محدودة بكيث انها ينحصر يف اطار الطعام و الثلباس و السكن...






 معها.



Y Y Y

 طابع ديي، نكون جهته و اتساعه مستندة إلى اتساع المشرو ع الدييني و انتشاره ه.


 الفكرية، و التعامل المادي و المعنوي، و تد و ضع برامـج و اســـتراتيحبة لكل الزوايا المرتبطة بالحمياة، فعلى هذا؛ يشمل الدين بختلف شؤون الحياة البشُرية. وان لــه دور آنحر في البحانب الأخروري للإنســـان، و هو مهتم به أيضأ، فكـما أنه ينبغي أن بعيره الأهمية و

 العلم، الثقافة، الحضارة، الاتتصاد، عالم المعرنة، المسياسة، المحكومة، الفنز، الأسرة.،












## 

 بكالات: الاعلام، الثقافة، الاقتصاد، و التحولات و القرارارات السياسبية، فإلن العالم يسر اليوم نغو الإزمات الحلادة و الضغوطات، و صيره نطاًا و أسلوباً و احداًا


 بكت العولة في عالمنا المعاصر تناولنه أغلب النظريات المديبئة في المحافل العلمية مية من قبل المفكر ين المعاصرين، مع تطع النظر عن كون ماهية تلك الخر كة تسير باكتاه طبيعي عض، أو أن هناكـ أليادي خعية هي الثي تسيرّه نحو ذلك الابتحاه.




 الازمات و وصلت إلى الطريت المسدود.

 لتفعيلها في العالم المعاصر، و عرضها على الونى طاولة الحوار العالمي.
 النظر ية على الرأي العالمي لاختياره.

 تحقيق تلك الأغراض و هذه الحرب الخنفبّة.


الارتباط المحماعي؛ و القوالب المعروضة و تزريقها ي الشُرايين الفكرية و الذههنية للمحتمعات، فإن هذا هو ملاك التُعين في هذه المسيلة.
ومن الطبيعي، فان بقاء الأفكار المزيفة و نتائحها إنا يعتمد على الجهود القاثمة على الازددواجية في التعامل، و حاله النفاق السياســي و التظاهر بالمفاهيم الحقّة، و حين تفتضح تلك الألاعيب و الحيل اللسياسية و الـنيطانية




 المصطنع عن نلك الوحوه المزيفة.









 العظيمة، و الاستعانة بالثقنيات العصرية و الحديئة لبيان الانكار الر اتبة للنظر ية المهدوية الئت تسعى لتحقيق السعادي البشرية التي تبحث عن العداله، و تسنير الأنكار العالمية غخوها، لأن النظرية المهدوية التّ مُّنلك البعد التبلينغي و

المثالية؛ لها جاذبية أكثر من غيرها.

لقد اعطت تلك النظرية الفكرية للليعة مكانة هرموتة و مرتعاً هاماً في العالم بل و حتى في مشل هذه الْظروف

## إن النظربة الـهدوبة

 و من خلال التملبيل
 و اليززات النابنية التى
 نجعلهـا الهمور و الاساس اللتيلبناتات و الننـاطات الهعة و الد الهنة



 الاهتمام اللازم بالضرورات و المتطلبات، و نهم الكّكاءة و القابلبية التي يمتلكها هذا الفكر، ، هو يتم هبر ها يليم:
 و نشره ي المحتمعات السيعية و الإسلامية.

1 ـ التقيف الديني



 و المؤسسات المعنية بالألمور الثقافية و... يصنع الانككار؛ و هو أسوة في الاثشعاع، لاسيما فيما إذا كان له جذار المار

دينية و اعتقادية معأ.
ان المنطق الإسلامي و أرجحية النظرية المهووية في مواجهة الأفكار و النظريات إنما يعتمد أساساً على العمل









و المُقفة، كالجامعات و المراكز العلمية و المحافل الأدبية العالمية نحســـبـ، و إنما يعم كافة الشـــــرائح الاجتماعية بأطيافها المُختلفة(²).

 Y Y Y المُ
 العالمي، و نظر أ لأهمية هذا البحـث، يمكن تحليله إلى عدة حهات: مو ونوع الحوار
 اللسهاوية المتعددة) و هي موضع الحوار بين الأديان، و هلذا البحث أرضية أوسع في 'الاسلام و المسيحية. كاور الحوار
بمكن متح عدة محاور للكوار و النفقان بين مفكري الأدبان و المذاهب المنتلفة و خاصة علماء المســـلمين و المسبحيين حول ما يلي:
1 Y Y Y تحليل سمات و خصصانص قيادة المنحتـع المثالى الموعود.
 المنجي و المحخلص و الموعود.
Y

 المسموعة و المقروءة، و بكلفة بخسة جدلّأ.
ويككن أيضأ عرض هدفين اساسيين ين هذا الحوار العلمي:

الآتصاد العالمي، الأهن، الأخلاق، القيه، الموية و...
Y Y





 و المحافل العلمية و العالمي لا تضع في جدول ألمالما المعانة الأساسية و المهمة للبشرية في عالمنا المعاصر؛ و تلك المعاناة هي:




 الحباة السياسية و الاجتماعية و طارلة الموار العالمي و هما: (اعنصر الدين، و المّيادة المعصومة)،


 أخطر الأمور التي هَلْد المجتمعات البشرية و تقضي علبها.




 عبّا هو عليه. أن الســبـب الذي أبعد الددين و القيادة الإلمية عن مســرح المباة إما هر الغغلة و الجهل و انخراف المدعبن

الدينيين، ر ليس عدم وجود آلية و اساليب يككن استخدامها للوصول إلل الدين.
 بناء و تشكيل النظام العالمي.





 يجحث عنه بكتأ علميا و منهجياً و موضوعياً في عكلّ ان شاء اللّ تعالى. الهو امس

 الانفال: الآلية با و و غرهـا

 Doctrine Doctrine












اللدين.. و غير ها من النصادر الإسلامية.




و تراجمهم.
 ( ) ( التوبة: זץ.
(• ( ) النور: 0.







(19) المصهر السابت نفسش،



(20) Propagan.




 $\square$

#  


분 g2n

## 宛















 الذماء الدالفية.










 طبيعة الانسسان، و ليست وليدة ضرزرة عملبا او ععد احتماعي بكالل. من الأحمرالل.




 الو عحي الذلألج:
'
 عهـ






 و الما فاعلة عفلائية و لردود الفعل العفلانية مرانتب، فهي. تظر لدى الالنراد على اختلالنهـم بلدرجالت منباينة هـ النقاء.
 العقلائة. و عليه فالن الأر شَأدات الُعنمبة

 المر




## الحربة ثي ثـرة اللعم

 الوعي د النتبيز و التمبن لـى الافراد. وـ بنعبير آخه. انها مقتفى العلهم و الوعي ؛ ظُهو ر التنوع نحى الأصندة الفعال على صعيدد الطبيعة د عالم الملفة



إذن، بذلاذن معظم الــــدارس الغر بية التّ تمتر رفع العقبات المنار جية من
 الداخية ر المأنرجية هو المثرط المام نلحرية و التانرور.










 ذلا ‘ُن قانون المبيعة و المستمع يغتم الككره: و التنوع.




 قوالبب الُماهون المتاكلة تُمأمأ












 ما بدل على إكانه بأكتو ع و التعددية. :











## الهربة ثى ثهرن العلم

 الوطى د النهبيز و التعبين لدى اللانراد. وـ بنشبير


د القنوع في الأضصـدة
 الفعال على حعيد الطبيعة د عالم الفلفة







هو، و لا بنصر رن في التُعبر عن آرانهم.




 المستخدمة لتحقيف: اهلاف السـلطة.



هالخي بن عروة عن اصصابه بنر يعة نضعيف بعنو باقمّ و كــر ها.




 مثل بعضهم ملكرا (مضمرن المحديـت).
 عند الرسول، و نذلك يحاطبه اله معزيأ و مسلبلا:

$$
\begin{aligned}
& \text { (لمتـ علبهم بيبار) }
\end{aligned}
$$




 اللف) المعارضوذ النظربونـ




 الـُرج
ر عن الفئة الثالثة و مـم معارية و الـنوارج
 الاستعانة بالموار و المفارخاتات.





 الآخر ين: ثمكن رسم صورة عامة لفكرة المهدوة و الحرية.







 نرُرية الملكية الفردية، بككنه التمئ باحربية.







 نحلنمة المرية.

> المرامشّن
> : "




