# الشضايا العربية والإسلامية في فكر النبهاني هقارنة بأبرز أعلام الفكر الإسلاهي المعاصر 

د. تركي عبد هجيد<br>جامعة الأنباره كلية التربية/ القانمُ

Jewish but under the sign of AlKhilafa state, he forbad to reconcile, recognize or to truce with the Zionists

Within the frame of AlUmmah unity, Al-Nabhani differentiate among three levels of unity.

The first level was the unity of the Islamic sociey, which can not be achieved but by the unity of their feelings and systems which deals with their problems and their reality, such as the political, economical and social systems.

The second level was the unity of the Islamic peoples which are restricted by the factors which were the means of the Islamic Ummah unity throughout its glorious history.

The third level was the unity of the state. He insisted on the unity of the Islamic state and its power.

Abstract
Taqudeen
Al-Nabhani (1909-1977) one of Al-a-Azhar Schoolars, and the founder of Al-Tahreer Islamic Party in 1953, is regarded as one of the most prominent contemporary Islamic thinkers, who studied the important issues of AlUmmah trying to find solutions . the most important issues. Some of these most important issues were: the unity, the resurrection and the Palestinian issue.

He gave more attention to the Palestinian issue, even when he did not deal with it as a central issue, through what he called the political struggle which was adopted by his party to defend Al-Ummah rights and uncover the imperialism plots against it. Since he saw that the Muslims should not fight the
in both military and economic aspects. And he called for taking in consideration all the means of the renaissance and its factors.

والأنظمة التي تعالج مشاكلهم وواقع حياتهم، مثـل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. المستوى الثـني، وحـدة الـشعوب المشروطة بتوفر العوامل الـتي كانـت سـبـا في وحـدة شـعوب الأمة الإساميية في تاريخها الزاهر.
المـستوى الثالـث وحـدة الدولـة إذ أوجـبـبـا
وحدة الدولة الإسامية وسلطانها.
وأخـيرا لفتت النبهــني الأنظـار إلى وجــود عـاملين
 الرسالة، والآخر يتمثل بالاستعمار بنوعيه العسكري والثقافي. ودعا إلى الأخذ بأسباب النهضة وشروطها. المقدمة:

التـضية في معــاجم اللغــة تعـني : "هسسألة
يُتننازع فيها وتُعرض على القاضي أو التضاء للبحـث . والنصل)(■)
وتقابلـها في الإنجليزيــة كلمـة (issue)، وتعـني تلك المسألة التي توجد إزاءها مجموعتان أو أكثر من المواقف التي قد تثير نزاعاهـهـ)
وتقاربهـا، في الإنجليزيــة، أيـضا، كلمــة
(problem) ، وتعـني مـسألة، أو معـضلة، أو
مشكلة)

Finally, he referred to two factors that separate Al-Ummah from its renaissance. The first one was the missing of its mission, while the second one was represented by the invasion

الملخص

يعد تقي الدين النبهاني (1909-
1977) العالم الأزهري والقاضي الفلسطيني،

والمؤسس لحزب التحرير عام 1953م من أبرز المكرين الإساهميين المعاصرين الذين تناولوا قضايا الأمة الكبرى محاولا إيجاد الحلول الناجعة لها ومن أبرز هذه القضايا التضية الفلسطينية وقضية الوحدة وقضية النهضة. أما بخصوص القضية الفلسطينية فأنـه، ، وإن لم يعدها قضية الأمـة المركزيــة إلا أنـهـ ركـز عليهــا كثيرا فيما أطلق عليه بالكفاح السياسي الذي قام به حزبـه في تـبني مـصالح الأمــة وكـشـف مخططــات الإستعمار والمؤامرات التي تحــاك ضـدها. ولــا كــان النبهاني لا يرى قتـال يهـود إلا تحـت رايـة دولـة الخلافــة فإنـه يحـرم الـصلح أو الاعـتراف بالكيـان الصهيوني أو حتى الهدنة معه.

وفي إطــار هـا يتعلــق بوحـدة الأمـة فقـد ميـز
النبهاني بين ثلاث مستويات من الوحدة:
المستوى الأول، وحدة المجتمـع الإسـلامي،
الـتي لـن تحـــق إلا بتوحيــد أفكــارهم ومـشاعرهم

عن طريق طـرح الأفكــار المعاصـرة حتـى وان كانـتـ متباينة.تأتي أهمية هذا البحث. أما الغرضية التي أسـست لـه فتــول: (( أن النبهاني مغكر أسلامي معاصر تناول القضايا العربية والإســلامية المعاصـرة بالبحـث والتحليــل محــاولا أيجاد الحلول لها إلا أن طرحه للأفكار يبقى محـل نظر ونقاش.

وعليه فان الهدف من هـذا البحـث التحقـق من وجود مثل هذه الأفكار عند النبهاني ثم تحليلها وتقويمها عن طريق ردهـا إلى أصـوله الفكريـة وعـن طريق مقارنتها مع أفكار الآخرين. وللبرهنة على صحة هذه الفرضية والوصول إلى هـذه الأهداف فقد قام البحث على ثلاث منــاهج رئيـسه هي : المنهج الوصفي , المـنهج التحليلي,ثـم المـنـهج المقارن.

وأخيرا فان هذا البحث يحاول الإجابة عـن
تساؤل مفاده هل استطاع النبهـاني أن يـصف الـداء للــدواء وأن يقــدم حلــولا مميــزه لقــضايا الأمــة الخطيرة,وهي كثيرة بالنسبة له إلا أننـا سنتتـصر في هذا البحث على قراءة فكره حول ثلاث قـضايا مـن القـضايا الـتي نالــت اهتمـام البـاحثين المعاصـرين وهـي : التـضية الفلـسطينية,قـضية الوحـدة,قـضية النهضة, وسنتاولها تباعا. أولا) القضية الفلسطينية
لعــل التـضية الفلـسطينية الملخـصة باغتـصاب الصهاينة لأرض فلسطين، وقيامها بتـشريد أهلـها، تعـد مـن أخطـر مـسألتين شـغلت الفكـر الإســلامي

وعليــه، ، فإننــا نريـــد بالقــضايا العربيــة
والإســلامية، تلـك القـضايا المعقـدة إلى درجــة أن أصبحت مشكلة ومعضلة، وانقسم إزاءهـا البـاحثون والسياسيون، قد يشمل هذا الإنقسام الدول؛ بل قـد يصبح النزاع، في بعض الأحيــن، نزاعـا أو صـراعا فعليــا؛ أي عـسكريا، كمـا هـو الحــال في القـضية الفلـسطينية، وقــد يقتـصر الخــلاف والنـزاع علـى الكتابـات، والآراء والمواقـف، كمـا هـو الحــال هـع قضية النهضة، على سبيل المثال، وهكذا. وقد تناول الكتاب والمفكرون - على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم القومية والإسـلامية ـ بالوصـ والتحليل، وعرض العلاج، والحلول لهذه المسائل. ومن هؤلاء المفكرين، تتي الدين النبهاني(هّ)، الذي جعل قضايا الأمة من أهم ركائز فكره؛ فقـد كتـبـ : (إنقاذ فلسطين)، و(رسالة العرب)، (تـسليح مسصر) قبل أن يؤسس حـزب التحريـر. أمـا بعـد تأسيـسه للحزب، فلم يقف عند حد الكتابة والفكـر، وإنمـا تبنـى هـذه القـضايا عـن طريـق حزبـه، كمـا يـذكر (فتحـي سـليم)، وقـد كــان تــبني قـضايا الأهـة ومصالحها مقرونا بكشف الخطـط الإستعمارية، في أماكن تواجد الأمة الإسـلامية، وهـي البلـدان الـتي استظلت يوميا بظــلال الخلافـة، ثـم تحولـت بعـد هدمها، إلى مناطق يتصارع عليها الطامعون في بـسط

نغوذهم، واقتسام خيراتها (■)
 والإسلامية الكبرى وضرورة إيجـاد الحلـول الجــادة

إسلاميا، ومن إيمانه، ، أيضا بسبيل واحد لحـل كـل قضايا الأمة، التي لا تنفصل عن بعضها. وفي خـضم الجـدل الـدائر بـين دعــاة الحــل

الإسلامي وبين دعاة الحـل التـومي؛ فـإن النبهــني يرفض هـذه الحلـول مـن أساسـهـا، علـى الـرغم هـن اقترابه مـن القـوميين العـرب قبـل تأسيـسه لحـزب التحرير، ومن كونه إسـاميا بالفعـل، بعـد تأسيـسه لحزبه ؛ ذلك لأنه تصور الحل القومي يأتي عن طريق الجامعة العربية، والحل الإسـلامي تقدمـه الجامعـة الإسلامية، وهاتان الجامعتان ـ بالنسبة لـه ـ محـل نظر، إن لم يكن قد جزم بسلبيتهما، وفي ذلك يقول: (إن كلا من الجامعة العربية والجامعة الإسـلامية مسشروع اسـتعماري لـصرف الأذهــان عـن الدولــة الإسلامية؛ ولذلك لم يقتصر إخفاق الجهد على عـدم الإنتاج؛ بل تجاوز ذلك وأبعد الدولة الإســامية عـن


وإذا كــان المـصطلح أو الـشعار القائــل بــأن (قضية فلسطين هي القضية المركزية) قد أصبح شائعا لـدى التـوميين، كمـا أصـبح مـن مـسلمات الحركــة الإسلامية وارتبط هذا الشعار بمسيرتها؛ فإن التـضية الفلسطينية، على الرغم من أهميتها، لم تكـن يومـا، هــي التـضية المركزيــة، أو المـصيرية، بالنــسبة للنبهاني، لأنه عد هذه القضية قضية فرعية للقـضية الكبرى، يرتبط حلها، وحل جميع القضايا الأخـرى بحل القضية المصيرية. والقضية المصيرية للمسلمين في العـالم أجمـع - كمـا يراهـا النبهــني ـ هـي إعـادة الحكـم بمـا أنــزل اللّ، عـن طريـق إقامـة الخلافــة

المعاصر، والثانيـة، هـي زوال الخلافـة الإسـلامية، مع عدم اتفـاق المفكـرين والكتـاب علـى أولويـة أي

منهـما.
ويأتي هذا الخلاف إلى جانب خــلاف آخـر أكـبر منــه، وهـو هـل أن تحريـر فلـسطين سـيكون
 للوحـدة العربيـة؟ أم أن الوحـدة ضـرورية لتحريـر فلسطين؟ فقد كان للقـضية الفلـسطينية دورٌ بــارز في تعزيـز الـوعي القومي عنـد العـرب ـ حـسب رأي الـبعض، وفي المقابــل، فـإن للوحـدة العربيـة دورا أساسـيا في حـل القـضية الفلـططينية، حـسب رأي
البعض الآخر (■).

أما دعاة الحـل الإســلامي فقـد رأوا ضـرورة
إعلان إسلامية المعركة ؛ لأن القـدس ليـست مجـرد
شأن فلسطيني أو عربي؛ بل هي شأن إسـلامي (■) وأن تحرير المسجد الأقصى مسؤولية عالمية تقع على كـل مسسلم، في شـتى أنحـاء العـالم، وأن الإســلام وحده، هو الذي ينبغي أن يقود المعركة(■). كما أن حرمان العالم الإسالمي من خوضـها يعـني خـسارة كــل القـوى الإســامية، البـشرية، والإقتـصادية، والعسكرية، والصناعية الموجودة في بلدانه(■) لقد ولـد النبهـاني وعــاش الـشطر الأول مـن حياتـه في فلـسطين، وعــاش نكبـة (1948) وهــو قاض في محكمة استئناف التـدس؛ ولكـن اللافـت للنظـر أن اهتمامـهـ بقـضية فلـسطين، أو اتخــاذه منهجا مغايرا للآخرين؛ لإيجاد حل لهذه القضية، لم يأت من كونه فلـسطينيا؛ وإنمـا جــاء مـن كونـه

يـرى أن الأطهــع الـصهيونية في أرض فلـسطين، وسعيهم للحصول عليها وإزالة أي عائق يقف بوجـ مسشروعهم، هــو الــذي أدى إلى إلغـــاء الخلافــة العثمانيــة، وقـد نقـل محهـد حـرب في كتابـه عـن السلطان عبد الحميد الثاني عن أحد الكتـاب نـصه الآتي : "منع السلطان عبد الحميـد الثــني تحقيـق هدف إنشاء دولة يهوودية في فلـسطين، وكلـف هـذا المنع الـسلطان عبـد الحميـد الثـنـي غاليــا، وأودى بعرشـه، وأدى هـذا فيمـا بعـد إلى انهيــار الدولــة

العثمانية كلها)(ㅁ)
ولا يستطيع أحد إنكار موقف السلطان عبـد
 والمحاولات التي قام بهـا الـصهاينة؛ حتـى كلـف الصدر الأعظم بأن ينتـل رسـالة إلى تيـودور هرتـزل بعد أن رفض مقابلته، في محاولته الأخيرة، لمقابلـة السلطان عــام (1901). وقـد جــاء في الرسـالة مـا نصه: إنصحوا الدكتور هرتزل بـألا يتخـذ خطـوات جديدة في هذا الموضوع، إني لا أسـتطيع أن أتخلـى عـن شـبر واحـد مـن الأرض ؛ فهـي ليـست ملـك يميني؛ بل ملك الأمة الإسلامية، التي جاهـدت فـد في سبيلها وروتها بدمائها فليحتفظ اليهـود بـأموالهم، اليـي وإذا مزقت دولة الخلافــة يومـا ؛ فـإنهم يـستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن ! أما وأنـا حـي؛ فإن عمل المبضع في بدني، لأهون على مسن أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الإساميةة، وهذا أمر لا يكــون، إنــي لا أسـتطيع الموافقـة علـى تــشريح


الإسلامية، ونصب خليفة للمسلمين، يبايعونه علىى السمع والطاعـة علـى أن يعمـل وفـق أحكــام الـشرع
 مكانهــا أنظمـة الإســام وحكمـهـ، ويحـول الــبلاد الإسلامية إلى دار إسامه، والمجتمـع القـائم فيهـا إلى مجتمع إسلامي، ويوحد بلاد المـسلمين تحـت رايـة الخلافة، ويحمل الإســلام رسـالة إلى العــالم بالـدعوة والجهاد (ㅁ) الخانه
وهذا الكلام لا يدع مجالا للشك بــن قـضية
الخلافـة هـي القـضية المركزيــة والمـصيرية عنــد النبهاني، وعند أتباعه، والأمـر لا يقف عنــد هـذا الحد؛ وإنما يرى النبهاني، أن جميع مآسي الأمـة جاءت تابعة لهدم الخلافة الإسـامية بمـا في ذلـك ضياع فلسطين. وبهذا المعنى جــاءت الرسـالة الـتي أصدرها حزبه لتعلن ما يلي : (وبالنـسبة للمسلمين
 زلزلت كيانهم، ومزقت بلادهم، وفرقـت جمعهـمّ، وقـضت علـى دولـتهم، دولــة الخلافــة، وقتلــت روحهم، وأبعـدت الإســلام عـن التطبيـق في الحيـاة - والدولة والمجتمع. ثم تلت هذه الهزة هزة أخـرى تآمرت فيها دول الكفر و[عملاؤهم] من حكام البلاد


دولة إسرائيل)(■■)
إن الإعتقاد بأن اغتـصاب اليهـود لفلـسطين بسبب زوال الخلافــة الإســامية مسسألة لا يمكـن الفصل فيها بهـذه الـسهولة؛ فهنــاك مـن يـرى أن هناك أسبابا أخـرى لـضياع فلـسطين، وهنــك مـن

رؤيتهم للمـشروع الـصهيوني بأنـه هـشروع عـدواني توسعي، بقدر ما هو نابع عن مـصالح كــل دولــة في المنطقة. وصراعهم حول هذه المصالح، وبالتالي فهـو نتيجة للنزاع الـدولي فحـسب، كمــا هـو الحـال في مساهمة الحرب العالمية الأولى، وتداعياتها في تأخير المشروع الصهيوني في المنطقة. هـذا هسن جهــة ومـن جهة أخرى، فإن الدولة العثمانية التي وصـلت إلى درجة كبيرة مـن الـضعف؛ حتـى أصـح الطـامعون يقتسمون تركتها قبل موتها، على أساس أنه الرجل المـريض، الـذي يوشـك أن يمـوت. فهـو في حــال الإحتضار، ولم تكن صحوته لتنفعه؛ ؛لأن جميع من حولـه يتربـصون بــه. فهــل كانــت هــذه الدولــة باعتبارها دولة الخلافة، قادرة على صد الهجمـات المتتالية على بلاد المسلمين التابعة لهــ؟ ألم يقتطـع الإنجليز والفرنسيون والطليان والهولنديون، وغيرهم أجـزاء مـن العـالم الإســلامي؟ فلـم تحـرك الدولــة العثمانية ساكنا بـسبب ضـعفها وعجزهــا! ألم تـتم اتفاقية سـايكس - بيكـو لاقتـسام الـبلاد الإســامية قبل زوال الدولة الإسلامية ببضع سنين؟ وعليـه فـإن ضـف الخلافـة الإســامية قـد

ساهم في ضياع البلاد الإسلامية وتعرضها للاحتلال. أما أن يقال بــأن أعـداء الإســام عمـلـوا علـى إزالـة الخلافة الإسلامية لأجل الوصول إلى أهـدافهم، التي منها احتلال فلسطين، أو أن امتنــاع الـسلطان عبـد الحميد الثاني عن بيح فلسطين للـصهاينة قـد أدى إلى القضاء على الخلافة؛ فهذا كلام فيه نظر، فهـو وإن كان صائبا في بعض جوانبه، ولكنـه غـير ذلـك

وعلى الرغم مـن الإشـارة الـصريحة في كــلام
عبد الحميد الثاني بأن اليهـود سـيأخذنون فلـسطين بلا ثمن يوم تمزق دولة الخلافة، فإن المنطـق يقـول بــن القـضاء علـى الـسلطان عبـد الحميـد والإتيــان ببـديل مــوال كـــن كافيــا للحـصول علـى أرض فلسطين، ونجاح هـشروع الـصهيونية؛ أمـا القـضاء على دولة الخلافة فهو عهـل إضـافي لا ضـرورة لـه. وبالفعـل؛ ؛ فبمجـرد الإطاحــة بعبـد الحميـد الثــني تغيرت الأمور تغيرا كليــا، يقـول مـصطفى الـدباغ: " (بعد نجاح المـؤامرة اليهوديــة بالإطاحـة بالـسلطان عبـد الحميـد الثــني علـى يــد الإتحــاديين عــام (1909) أصدر (الإتحاديون) تشريعا يقضي ببيـع جميع الأرضي السلطانية في الدولة بـالمزاد العلـني ! ولـولا عـرب فلـسطين، وانـدلاع الحـرب العالميـة الأولى، لـــضاعت فلـــسطين كلـــهـا منـــذ ذلـــك التاريخ) (ه)

ومن هذه الكلمات يتضح لنا أن مجـرد زوال السلطان عبد الحميد كان كافيا لحصول اليهود على ما يريـدون، وإن الخلافـة الممثلـة بـسلطان ضـعيف موال للأجنبي لا تدفع ضرا عن الأمة. إن هناك عوامل وقوى أخرى قد تلعب دورا بارزا في الوقوف بوجه الأطماع الأجنبية، ومن هـذه القوى، قـوى محليـة، كمـا هـو الحـال مـع عـرب فلـسطين الـذين وقفـوا بوجـه المـشروع الـصهيوني، وساهموا في تعطيله لعشرات الـسنين. وهنــاك قـوى أخرى دولية إلا أن موقف هذه القوى لم يكن نابعـا من إيمانها بعـدم حـق اليهــود في فلـسطين، أو مـن

التخطـيط، واتـساع الهـوة بـين الحكــام وشـعوبهم. ومنها ما هو خغي، كضعف اليقين الـذي يـؤدي إلى الجبن، والهزيمة النفسية التي تعاني منهــا الأمـة ؛ حتى أصـبحت تـشعر بالـذل والهـوان في أعماقهـا، وأصبحت ترى نفسها صـغيرة أمـام عـدوها، الـذي يُخيل إليها أنه كبير، ومثل هذه الأمة التي مكنـت للذل من نفسها أمة حكمـت علـى نفسها بـالموت،
 هـذا فيمـا يتعلـق بـضياع فلـسطين، أمـا في كيفيـــة اســتردادها، أو كيفيـــة حـــل القــضية الغلسطينية؛ فإن ذلك ـ بالنسبة للنبهـاني ـ متعلـق بسبب ضياعها، وعليه فـلا حـل إلا بإقامـة الدولــة الإسلامية، ومبايعة خليغة على العمـل بكتـاب اللّ
 التطبيق، ثم يعلن الجهـاد علـى اليهـود ليـستأصل
 الحــرب، أو عقــد الــصلح والهـنـــة، أو ســـائر المعاهدات، وهو الـذي يتـولى قيـادة الجـيش ـ كمـا صرح النبهـاني (■) - وهـذا يعـني أن النبهـاني لا لا يقول بالحرب مع أي عدو دون وجود دولة وخليــة يتـود جيـشها؛ فقـد كــان الـنبي الجيش فعـلا في الغـزوات، وكـان يعـين قائـدها في السرايا، وهو الذي أعلن الحرب على قريش، وعلى قبائــل اليهــود، وعلـى الــروم، وهــو الــذي عقــد

ومن هنا فإن العمل لتحريـر فلـسطين وحـل
قضيتها يبـدأ مسن العمـل لبنــاء الدولـة الإســاميـة ،

في جوانـب أخـرى. فــلا أحـد ينكـر أهميـة وجـود الدولة الإسـامية في رعايـة شـؤون المـسلمين وحفـــ مصالحهم. كما لا ينكـر أن الأعـداء على اخـتلاف أسماء دولهم سعوا - بغعل الصراع والنزاع والعداوة إلى تحطيم الدولة العثمانية، ولكن أن يـشار إلى دور اليهود وعميلهم المزعوم أتـتاتورك، فقـط، في انهيـار الخلافـة الإســامية؛ لأجــل الحـصول علـى أرض فلـسطين؛ فهـذا كـثير علـى اليهــود، وكـثير علـى أتاتورك؛ فهم أهون من ذلك.
ولعـل دورهـم لم يكـن أكثـر مـن دور (دابــة
الأرض) في قصة الجن مع نـبي اللّه سـليمان الـِّلِّهِّلْ، قال تعالى : موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العـذاب
 قامت دابة الأرض بأكل (منسأته) ؛ أي عصاه الـتـي
 الداخلية لانهيار وسقوط الـدول والحـضارات أقـوى من تلك الخارجية. إن القول بأن ضياع فلسطين يعود إلى انهيار الدولة الإسلامية وما نتج عنها من آثار سلبية، مثل تمزيـق الدولــة إلى كيانـات متفرقـة، وظهـور حكـام مصنوعين على أعين الإستعمار، قول فيه الكثير من الصحة؛ ولكن لا ينبني أن ينظر إليه وكأنه السبب الوحيد؛ لأن هناك أسبابا أخرى لـضياع فلـسطين، ، منهــا مـا هـو ظــاهر كـضتف المواجهـــة في مقابلــة الهجمة القوية، ومنها غياب القيادة الرائدة، وسـوء

قيام الدولة. والحقيقة أن الرجل كــن يـرى أن مـن الواجــب أن يتـصدى العمـل الــسياسي لمكافحــة الإستعمار، ولمحاربة القيــادات الفكريـة الأجنبيـة، ، والعمل على اتقاء خطر الغزو الذي يستهدف امتنــا. كما أن حمل الدعوة الإسلامية حملا صحيحا يكافح خطر القيادات الفكرية الإستعمارية، ومن هنــا فقـد رأى النبهــني أن هـن الواجــب أن يكــون كفــاح الإســتعمار الغربــي حجـــر الزاويـــة في الكفـــاح السياسي (ㅁ)
إذن فالنبهــني يـرى كفــاح الإسـتعمار أمـرا واجبا؛ ولكنـه - في العبـارة الـسابقة ــلا يـبين لنـا كيف ومتـى؛ ولكنـه يفـصح عـن الوقـت في موضـع آخـر؛ إذ يعلـن أن هـذا الكفـــاح يكــون في المرحلـة الثانيــة مـن مراحـل سـير الحـزب وتطـوره، وهـذه المرحلة هي مرحلة التفاعل مع المجتمع الذي يكون فيه الحزب؛ ففـي هـذه المرحلـة يبـدأ الكفــاح بـين الأمة، وبين من يقغـون حــائلا دون تطبيـق المبـدأ، وهؤلاء هم الإستعمار، ومن يضعهم أمامه من الفئات الحاكمــــة، والظلاهـــيين, المـــسلوبين للثقافــــة الأجنبية(■)

أما كيفيـة القيـام بالكفـاح الـسياسي، فإنـه
يتمثل بمكافحة الدول المستعمرة التي سيطرت علـى الـبلاد الإســامية، ومكافحـة الإسـتعمار بأثـكاله الفكريـة، والـسياسية، والإقتـصادية، والعـسكرية جميعها، وكشف خططه وفضح مؤامراته ؛ لتخليص الأمــة هـن ســيطرته، وتحريرهــا هــن أي أثـــر

لنفوذه( ${ }^{(\square \square)}$

وإعادتها سن جديد. إن مفتاح الحلول، هو الخلافــة الراشدة، والخلافة وحدها هي الكفيلة بالقضاء على كيان يهود المحتل لفلـسطين، وإعادتهـا كاملـة إلى دار الإسلام(ㅁ)

وفي مقابل هذا الرأي، الذي تبنــاه النبهــني
وأتباعه، توصل الإخـوان المـسلمون، والفلـسطينيون منهمَ، بـشكل خـاص إلى أن العمـل لإقامـة الدولـة الإسلامية لا يتناقض مع العمـل لتحريـر فلـسطين، ومواجهـة المشروع الـصهيوني؛ أن الأمـرين يعمـلان جنبــا إلى جنـب في تحـدي الهجهـة الإسـتعمارية والصهيونية التي تهدف إلى إذلال الأهـة واستغغلال خيراتها، وأن العملين يكمل كل منهما الآخر. وقـد تبلورت أواخـر سـبعينيات القـرن العـشرين نظريـة عمل جديدة للقيادات الغكريـة والـسياسية الحزبيـة داخل الحركة الإسامية، مغادها هذه النظريـة: أن الوجود الصهيوني على أرض فلـسطين يعـد العقبـة الرئيسة التي تحول دون قيام الدولة الإسـامية، أو الوحدة الإسلامية. وأن الصهيونية تضع كل ثقلـهـا، ، وقواها الدولية، لمحاربة أي حركة تـسعى لتحقيـق النهضة، أو إقامة الدولـة المنشودة. ومـن هنـا فـإن تأجيــل المعركــة معهـــا إلى مــا بعــد قيــام الدولـــة الإسلامية، أمسر غـير مجـد في حـساب الأولويـات. فتحولت النظريــة إلى حركـات جهــاد وكفـاح علـى أرض فلـسطين، مثـل حركــة الجهــاد الإســلامي، وحركة حماس(ㅁ) ارضـ)
وقــد يتـصور الــبعض أو يفهــم خطـــنأ أن
النبهاني، لا يقول بأي عمل مـهما كان نوعـه حتـى

مؤتمرات القمم العربية، والإســلامية، وكــن حـزب التحرير وراء ذلك يكشفه تفصيلا... وكــن الحـزب يواكب قرارات هيئة الأمـم المتعلقــة بفلـسطين علـى امتــداد دوراتهــا، ويكـشف اللقــاءات الجانبيــة والتصريحات السياسية، وينـاقش مـشاريع الحلـول التي تطرح، مثل مشروع بورقيبة، وغيره. كما كـان يتابع القرارات الصادرة عـن مجلـس الأمـن الـدولي وقرارات المنظهـة الدوليـة: قـرار (1891)، وقـرار بحـث قـضية اللاجـئين رقــم (194)... وكـشف مـشروع (جونـستون) المتعلـق بتــسيم ميــاه الأردن. ولحـزب التحريـر موقـف واضـح وجـريء بالنـسبة لتـدويل التـدس، ومجـيء البابـا عــام (1964م)؛ حيــث حـرك الوفـود، وجمـع التوقيعـات؛ حتـى استطاع أن يجمع الناس ويحركهم للوقوف في وجـه
 وإذا كان النبهاني لا يؤمن ولا يـرى أمـلا في
أن يقاتل المسلمون اليهود، في ظل الأنظمة القائمـة، وأنه لا يرى التتال إلا تحت رايــة دولـة الخلافــة، فإنـه فـضلا عـن صـور الكفـاح الـسياسي المتقدمـة، ، يحرم الـصلح أو الإعـتراف بالكيـان الـصهيوني، أو
 الخلافة، فالدول المحاربة فعـلا، مثـل (إسـرائيل) يجب أن تتخـذ معهـا حالـة الحـرب أساسـا لكـل التصرفات، ونتعامل معهـا وكأننـا في حالـة حـرب فعلية معها سواء أكانت بيننـا وبينهـا هدنــة أم لا، ويمنع جميع رعاياها من دخول البلاد، يعامل غـير المسلمين منهم وكأنهم محاربين فعلا (ㅁ).

ويوجـب الكفــاح الـسياسي عـدم الإسـتعانة
بالأجنبي، أيا كان جنـسه، ومهمــا كــن نـوع هـذه الإستعانة، ويعد كل استعانة سياسـية بـأجنبي، أو تروج له خيانة للأمـة، كمـا يوجـب رفض جميـع المشاريع الغربية، ولا سيما البريطانية والأمريكيـة، ســواء المــشاريع الفنيــة أو الإقتــصادية، علــى اختلافها (ㅁ)

ومن كل مـا تقـدم يتـبين لنــا أن النبهــني،
وإن لم يعد قضية فلسطين، قـضية الأمـة المركزيـة، ، أو المصيرية؛ إلا أنه ركز عليها كـثيرا، فيمـا أطلـق

عليه بالكفاح الـسياسي، الـذي قـام بـه الحـزب في تـبني مسصالح الأمسة، وكـشف خطـط الإسـتعمار والمؤامرات التي تحاك ضد الأمة. ولــا كــان كفاحـه سياسيا؛ فقد تناول قضية فلسطين - بضمن علاجـه وتحليله لتضية الشرق الأوسط ـ وعدها محور قـضية الشرق الأوسط. وقد تجلى لنا عمل النبهاني - بهـذا الـصدد - في عـدد هـن الأعمـال الـتي تمثـل سـلوكه
السياسي عن طريق حزبه.

ويلخص لنا أحد كتاب حزب التحرير هـذه
الأعمـال بقولـهـ : ("تبنـى حـزب التحريــر قـضية فلــسطين... منــذ بــدأ العهـل الـسياسي والكفــاح السياسي وواكب القضية وقارع الحكام والسياسيين، وناطح هنظمة التحرير وبـاقي الفـصائل الفلـططينية بالنقاشـات، واللقـاءات، وإرسـال الوفـود، وبعـث الكتب، وكشف المؤامرات، وتوزيع آلاف النشرات الـتي تتعلــق بالقـضية، كاشـفا تفـصيلات العمـل السياسي المتعلق بهـا؛ حيـث بحثـت في عـدد مـن

الإحتمال بأنه يقصد الكفاح المــادي العـسكري قـائم
بشكل ملح، هذا فيمـا يخـص الكتلـة وعملـهـا؛ أي الحزب؛ ولكن يبـدو أن النبهـاني، مـن خــالال مــا يتناقلـه بعـض التحـرريين، أنـهـ لا يعـارض العمـل المادي أو الجهاد الذي يقوم به بعض الأفراد، علـى أساس كونهم هسلمين، لا على أساس انتماءاتهم إلى الكتلة؛ لأن فقه عمل الفرد، يختلف عن فقه عمـل

الكتلة أو الجماعة.
وإذا كان من ملاحظة أخيرة، حـول موقـف
النبهـاني مـن قـضية فلـسطين؛ فــن الأفكــار الـتـي طرحها بخصوص حلها، لا حرج فيها، وهي أفكار وسلوكيات تغني المشروع الإســلامي؛ ولكنـه يُؤاخـذ حين يحاول احتكار الصواب، وتخطيء الآخـرين، أو توجيـه الـتهم ضـدهم، دون إقامـة الـدليل علـى ذلك، والـساحـة بـلا شـك تتـسع لجميـع العـاملين والمفكرين، ولا تضيق إلا بالمتعصبين.

ثانيا) وحدة الأمة
الوحــدة في اللغــة: : مسدر (وحــدَ) وحـدا، ،
وحِدةً ووحَدةً، ويقال : وحَّد الـشيء جعلـه واحـدا، واتحد الشيئنان، أو الأشياء: صــارت شـيئا واحِـداً، وحد الشـئ والوحدة في النظام السياسي؛ إتحاد أمتين أو أكثر في الرياسة والسياسة، والإقتصاد والجيش (■). وتعـرف الوحــدة الــسياسية في الاصـطلاح بأنهــا : (تعـبير عـن صـورة هـن صـور الإنـصهار الــسياسي الــذي يــؤدي إلى القـضاء علـى تعـدد الوحدات الـسياسية لتحـل محلـها وحـدة واحـدة،

إن الموقف لهذا الهـدف النظـري، والتركيـز
على الجانب الفكري دون الممارسة العملية، وإرجاء
حل القضية الفلسطينية إلى قيام الدولية الإســامية، فضلا عن موقف النبهــني وحزبـه هـن الحكومـات العربية، وفـصائل المقاومـة الفلـططينية، كـل ذلـك جعل تأثير الحزب ضـيقا، ومحـدودا، في الأراضـي
 ويبقـى موقـف النبهــني مـن العمـل المـادي

المسلح غير متطوع به، على الرغم من كل الكتابـات
 الكثير من أتباعه غـير هـدركين لحقيقـة موقفـه مـن الكفاح المسلح لحل القضية الغلسطينية، ولعـل هـذه الكلمات التي قالها النبهاني، تعطينا الحق في مثـل هـذا التـشكيك، حـين قــال مـا نـصه: (إن حـزب التحريـر يعهــل لتحريـر الأقــاليم الإســامية مـن الإسـتعمار كلـه؛ فهـو يحـارب الإسـتعمار حربـا لا هوادة فيها؛ ولكن لا يطلب الجاء فقط، ولا يطلب الإستقلال المزيف؛ بل يعمل لاقتلاع الأوضـاع الـتـي أقامها المستعمر الكافر من جذورها، بتحرير البلاد، والمعاهد والأفكـار هـن الإحـتلال، سـواء أكــان هــــرا الإحــتلال عــسكريا، أم فكريـــا، أم ثقافيــا، أم اقتصاديا، أم غير ذلك، ويحارب كل من يدافع عن أية ناحية من نـواحي الإستتعمار؛ حتـى تـستأنف الحياة الإسلامية، بإقامة الدولـة الإسـلامية، الـتـي


إن المتأمل لكام النبهاني، هذا، لا يستطيع الحزم بأنه يقصد الكفـاح الفكـري، فحـسب؛ فـإن

برئيسها ونظام حكمها مـهما تباعدت أجزاء الشعب أو الأمة، ، أو اختلفت عناصرها، كما كان عليه حال الدولــة الإســامية، ولا ينظـر إلى أي ولايــة هـن ولاياتها كدولة قائمة بذاتها، وإن كان لهـا حكمهــا الذاتي المرتبط بمركز الدولة؛ فهي جزء مـن الوحـدة


لقـد تنــاول النبهــنـي موضـوع وحـدة الأمـة بطريقة تكاد تكون متميزة عن الطـرق الـتـي تناولهــا بهـا الآخـرون، ولا سـيما في مـستويات أو مراحـل الوحدة، إن صح التعبير، وقـد يلتقـي هـع الكتـاب
 الذي تقوم عليه الوحدة. وهذا الأسـاس هـو العقيـدة الإسـامية؛ لأن هـذه العقيـدة عقيـدة عقليـة ينبثـق عنها نظام، وتـصلح أن تكـون رابطــا بـين الإنـسان وبين أخيه في الحياة؛ فهي رابطـة مبدئيـة. والمبـدأ عقيدة عقلية ينبثق منهـا نظـام، أمـا العقيـدة فهـي فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة، وعما قبلـها (أي الحياة) وبعـدها، وأمـا النظـام فهــو معالجـات الكـات
 النبهاني العقيدة الإسلامية، كأسـاس لوحـدة الأمـة فإنه يرفض غيرها مـن الأفكــار، كالقوميـة، هـثلا؛ فقد رأى الفكرة القومية فاسـدة ولا تـصلح أن تكـون رابطة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وذلك لعدد مـن الأسباب، أهمها :

1. لأنها تقوم علـى أسـاس عـصبي، وهـي تـربط أبنــاء العائلـة الواسـعة، ولا تنـشأ إلا حـين يكـون الفكر ضيقا.

ذات وجــود وكيــان واحـد، في النطـــة الـداخلي،

وهنا يمكـن التمييـز بـين ثلاثــة أشـكال مـن
الوحدة وهي كما يلي:
الـشكل الأول في التعريـف أعــاه. ويـسمى
الدولة الوحدية : (Unitary state)، ويعـني دولة تتركز فيها الـسيادة وصـلاحيات الحكومـة في سلطة مركزية؛ حتى وإن نتجت عن اتحاد دولـتين أو أكثر (ㅁ).

الــشكل الثـــاني؛ الدولــــة الإتحاديـــة : (Federation) الإتحاد دولة توجد فيها حكومة مركزية، ومجموعة حكومات إقليمية؛ حيث يـستقل كـل هـستوى مـن هذين المستويين في الحكم وفق الدستور 2. أما الشكل الثالث، فهو الإتحـاد الكونفـدرالي :
 أشكال الإتحاد تتفق فيه عدة دول مستقلة على منح سلطة مشتركة جديدة، صلاحيات معينـة، محـددة ومحـدودة، علـى أن تحـتفظ بكياناتهــا المنفـصلة، وسيادتها المستقلة في المجالات كافة (7) وينبني التمييز بـين هـذه الأنـواع والأشـكال الثلاثة من الوحدة، وبـين مــــي يطلق عليـه : (الوحـدة الـسياسية للدولــة)، الـتي تمثـل عنـصرا مهمـا مـن عناصـر الدولــة في الفكــر الإســلامي. وتعـني هــذه الوحدة السياسية: أن يكون لشعب أو لأمة ما يُمكِّن لأمرها السياسي، من دون تبعية لأحـد، أو انـدماج أو انـصهار في سـلطة سياسـية ثانيــة. وأن تـرتبط

ويـرى النبهــني أن الجمعيـات والمؤسـسات
الناتجة عن الفكرة القومية قد أعاقت الوحـدة، بمـا في ذلك الجامعة العربية. وكـذلك لعبـت الـدعوة إلى الجامعة الإسلامية مثل هذا الـدور؛ وذلـك لأن كــا مـن الجـامعتين - وفـق اعتقـاد النبهــني - مـشروع اســـتعماري لـــصرف الأذهــــان عـــن الدولــــــة

الإسلامية(ㅁ).
وجامعة الدول العربية منظمة دولية ينتـسب
أعضاؤها إلى أمة واحدة؛ ولذلك فهي ليست مجـرد منظمة إقليمية، فحسب، وإنما هـي منظمـة قوميـة تفردت بهذا الوصف، دون سائر المنظمات الإقليمية الأخرى. وهذه الجامعة شـكل مؤسـسي، عـبر عـن النظــام الــذي كونتـه حكومــات الــدول الغربيــة، حديثا، وإن كان يمتـد تاريخيـا إلى تجربـة الدولـة العربيـة الإسـلامية، الـتي حققـت ذاتهـا في دولــة موحدة استمرت قرونا. وهي، وإن كانت إســامية، ، فإن العنصر العربي هو الفاعل
في مقابل هـذا الـرأي ــ القائـل بــأن جامعـة
الدول العربية فكرة بريطانية، وبالتالي، فهي فكـرة استعمارية ــلابد من المزيد مـن الإستقراء لأحـداث ومابسات نشوء الجامعة للوصول إلى حكم دقيـق لا يظلم أحدا(ㅁ)
وعلى أيـة حــال فإن الجامعـة هـي إحـدى
مكونات النظام العربي، وهـي طـرف فاعـل فيـه، ، فضلا عن كونها الشكل التنظيمي الأهم والأعم الذي اتخـذه النظــام العربـي في الإفـصاح عـن علاقاتـه ؛ فأصبحت ممثلة له في صحته وسـقمه. ولـذلك فهـي
2. إن لغريـزة البقـاء أثـر كـبير في نـشوءها، كمـا

تؤدي إلى حب السيادة القومية.
3. إن حب الـسيادة هـذا يـسبب الـصراع عليهـا وبالتالي فهي رابطة غير إنسانية( ${ }^{\text {(®). }}$ 4. إن القومية فكرة دخيلة سوقها المستعمر كبديل عن الأخوة الإسلامية.
5. إن هذه الفكرة استُخْدمت أساسا لضرب الأمـة والدولة الإسلامية وتغتيتها عن طريق

إثارة النعـرات القوميـة والعنـصرية. فكيـف
تكون أساسا للتوحيد (■ロ)
إن الإسـام ـ كمـا يعـبر البنـا ـلا يعـترف
بالحدود الجغرافية، ولا يقيم وزنا للفوارق الجنسية الدموية، ويعد المسلمين جميعا أمة واحدة، والـوطن الإسـلامي وطنـا واحـدا، مهمــا تباعـدت أقطـاره،

وتناءت حدوده، وعليه فإن العقيدة الإسـامية هـي
أساس الوحدة المنشودة) $\square \square$ )
إن الوحـدة بـين شـعوب العـالم الإســامي
الكبير، لا تقوم أساسا على داعي المنeعة، أو تبادل المصالح، أو تكوين قوى دولية، مرهوبـة الجانـبـ، وكل ذلك مطلوب؛ ولكنهـا تنبـع وتـستمد بقاءهـا، وتـربط مـصيرها، وتـضع خطتهــا، علـى الـنـهج الإســلامي، الإســلام بخطوطـهـ العريـضة، ومبادئــه
الـشاملة، وكتابــه المنـزل، وسـنـة نبيـه، وتجـارب أصـحابه، وجهــود النقهــاء والمفكـرين، والأعــام المخلـصين، هـذا هــو الأســاس المطلــوب للوحـدة الإسالامية. إنه اتحاد إسلامي، وهو يمتثـل الإسـلام عقيدة وعمل

الإســلامية وإعــادة الهيبـة لنظــام الخلافــة المهـزوز آنذاك. ومن المحتمل أن يكـون النبهــنـي قـد قـصد (المـؤتمر الإســلامي)؛ ولكنـه عـبر عنـه بالجامعـة الإسلامية، ويقرب هذا الإحتمال القران الـدائم بـين الجامعـة الإســامية والمـؤتمر الإسـامي في كتابـات التحريريين. يقول فتحي سـليم مبينـا نظـرة حـزب التحريـر هـن هــاتين الجـامعتين ودورهمـا في وحـدة الأمة ما نصه: " "وحزب التحريـر وهـو يعمـل فيهــا [يقصد منطقة العالم الإسلامي] على اعتبارها كلا لا يتجزأ؛ ولكن العدو الكافر عندما تمكن منها وجزأها ... ثم عمل على تركيز ذلك وثبته بــن أوجــد لهـمـ الجامعـة العربيـة الـتي تعـد تعـبيرا واقعيـا لتبــاين المصالح والأهداف، ثم دغدغ مشاعرهم بــأن جمعهـمـ على ما يـسمى (المـؤتمر الإســامي)، يجتمعـون إذا لزم. واجتماعاتهم هـذه سـواء في القــم العربيـة، أو القمم الإسادمية، هي من أجل الإبتعاد عـن حـل أو معالجة أيـة قضية مـن قـضايا المسلمين، وأكثـر مـا يبحثونــه بيـنـهم: قـضاياهم الخاصـة، ومـشاكلهم الحدودية)(ه)

ويظهر عن طريق اسـتقراء فكــر النبهـــني أن
اكتمـال وحـدة الأمــة يـتم عـبر ثلاثــة مستويات أو مراحل؛ ولكنها مراحل تتميز عن تلك المراحل التي رآها الآخرون، كأن تتحد الدول العربية في المرحلـة الأولى، ثــم تكـــن الوحــدة الإســاميـة في المرحلـــة الثانيـة، أو غـير ذلـك مسن التـصورات. فقـد دعــا الأفغاني كلا من الفرس والأفغان إلى الإتحـاد معـا، على أسـاس تقـاربهم بالأصـل واللنــة، فـضلا عـن

موضع مدح طالما ارتقى النظام إلى المستوى المطلوب، من التفاعل الإيجـابي بـين مكوناتـه، والفاعليــة في المحيط الدولي. وهي محل نتد كلما ضعف مسستوى التعاون بين أطرافه، وصار النظام عرضة للإختراق، ، وضعفت حصانته بسبب الوهن؛ فأصبح متأثرا غـير فاعل على المستوى الدولي. وفي كل الأحـوال، فـإن الجامعة العربيـة تتحمـل مغـارم هـذا النظـام، كمـا تكسب مغانمه؛ ؛ حتى وإن لم تكـن بالـضرورة سـببا في نقده أو تدهوره
أمـا الجامعـة الإســلامية فقـد ظهـرت بعـد
ارتقاء السلطان عبد الحميد عـرش الدولــة العثمانيــة
عــام (1876م) ووجـد الدولــة قـد اتجهــت نحـو الأخذ من الغـرب وأصـبح وزراؤهـا أسـارى الأفكـار والتوجيهــات الغربيـة، وهــذا الإتجــاه أطلـق عليـه (الإتجـاه إلى الخــارج للإصــاح)؛ فأثــار الـسلطان اتجاها جديـدا هـو (الإتجــاه داخــل الأمـة لإصــلح الدولة)؛ فأخذ بسياسته القائمة على تحدي الأطماع الغربية في بلاد المسلمين بتكتيل المسلمين على كلمة واحدة وشعور واحد، يمكن المسلمين من أن يصبحوا قوة سياسية عالمية يحسب لها حسابا. كمـا يـؤدي إلى إحياء منصب الخلافة ليعود حقيقة وليس مجرد صورة( ${ }^{\text {( }}$
ولا أسـتطيع الجـزم بــأن النبهــاني قـصد
بالجامعــة الإســامية، الجامعــة الـتي كــان وراء تأسيسها عبد الحميد الثاني؛ لأنه يكون بـذلك قـد وقع في خطـأ كـبير؛ فهـذه الجامعـة، وإن لم يكـن النجــاح قـد حالفهــا ـ لم تنـشأ إلا لإصــلاح الدولـة

ثم تتجـه هذه العوالم الستة إلى مركز الإشعاع الذي انطلقت منه قبـل ثلاثــة عـشر قرنـا، وبـذلك يتحقق الإتحاد الإسامي العالمي(■■). وقد يعترض البعض علـى مسشروع مالـك بـن

نبي من ناحيتين : الأولى، كون هذه الفكرة مسستعارة مسن فكـرة

الكمنويلث البريطاني. الثانيـة، أن الدولة الإسلامية لم تكن اتحادا فدراليا

وبخـصوص الإعـتراض الأول، فقـد سـبقت
الإشــــارة إلى أن الإســــام لا يحـــرم الإقتبــــاس، والإستفادة من الأمم الأخرى، في المجالات الفنيـة، ونطاق الأسـاليب. أمـا الثــاني فـإن النظــام الإداري الإسلامي لم يكن مركزيا يوما من الأيـام؛ وإنما كانـا نظاما لا مركزيا، وهذا النوع من الأنظمة يقع وسـطا بين النظام الفدرالي، وبين النظـــام المركـزي، وذلـك واضح من نظــام الولايـات الـتي تعطـى صــلاحيات واسـعة مـع ارتباطهـا بمركـز الخافــة. وعلـى أيــة حال، فإن تحقيق مثل هذا الكمنويلـث الإســلامي، يعد خطـوة مـهمـة نحـو الوحـدة المنـشودة، وقـضية التطـور التـدريجي، بالهــدف النهــائي؛ فهـا هـي الدول الأوروبيـة قد تقـدمت كـثيرا، بعسد أن كانـت بداياتها ببعض الجوانب الإقتصادية. أما المسستويات الـتي تـصورها النبهــاني، في وحدة الأمة، فهي ثلاث مستويات : المستوى الأول : وحدة المجتمع . المستوى الثاني : وحدة الشعوب.

وحدة الدين؛ فيكوِّنوا بذلك النـواة الأولى في الوحـدة
الإسلامية(
أما البنا فقد رحب بالوحـدة العربيـة، عللى
أساس أنهـا خطوة ضرورية لوحدة الأمة الإســاميـة؛ بل رأى أن من الواجب علـى كـل مسسلم أن يعمـل لإحياء الوحـدة العربيـة وتأييـدها ومناصـرتـهـا؛ لأن هذه الوحدة أمر لا بـد منـه لإعــادة مجـد الإســلام، وإقامة دولته وإعزاز سلطانه(■■) . ويظهر مسن كــام البنا هذا أنه لا يرى ضرورة الوحدة العربية كمقدمـة للوحدة الإسلاميـة، فحسب، وإنمـا يراهـا ضـرورة، أيضا، لإقامة الدولة الإسلاميـة المنشودة. وقد خطا مالك بن نبي خطوة رائدة في الفكر الإسلامي المعاصر حين قدم مشروع (فكرة كمنويلـث إسلامي)، وملخص هـذا المـشروع : الـدعوة إلى قيــام اتحــاد إســلامي يـشبـه (الإتحــاد الفـدرالي)، بـين العوالم الإسلاميةة، يترأسه مؤتمر إسلامي يقوم بسدور الهيئة المنغذة لهذا الإتحاد. ويغهم مسن فكـرة مالـك بن نبي أنه يدعو إلى عدد مسن الوحـدات، كمقدمـة لهذا الإتحاد الإسلامي، وهذه الوحدات، هي : 1. وحدة العالم الإسلامي العربي.
2. وحدة العالم الإسلامي الأسود أو الأفريقي.
3. وحدة العالم الإساميي الإيراني.
4. وحدة العالم الإسامي الماليزي.
5. وحدة العالم الإسلامي الصيني - المنغولي.
6. وحدة العالم الإسلامي الأوروبي.

الشعوب التي كانـت متباينـة القوميـات، واللغـات والأديــان، والتقاليــد، والعــادات، والقــوانين، والثقافات، وجعلها أمة واحدة، ولم تكن مثل هـذه العملية أمرا يسيرا؛ فالنجاح فيها أمر غـير عـادي، ولم يحصل لغير الإسـلام، ولقـد سـاعد علـى صـهر

هذه الشعوب عدة أسباب، أهمهـا : 1. أوامر الإسلام التي تقضي بتخيير الشعوب التي فُتِحت بلادها؛ فمن شاء دخل الإسلام، ومسن أبسى النـي تُـرِك ودينـه ، علـى أن يخـضع للإســام في شـؤون المعاملات والعقوبـات؛ ليحـصل علـى الإنسجام في أعمال الناس، بتوحيد النظم الـتي تعــالج هـشاكلهم وتنظم أعمالهم.
2. إختلاط المسلمين بغيرهـم مـن الأمـم المفتوحـة، وتلقينهم الثقافة الإسلامية. 3. دخــول أهــل الــبالاد المفتوحــة بجملـتـهم في الإسام. 4. الانتــلاب العــام الـذي حـصل للـذين أسـلموا، وانتقالهم من الإيمان الوجداني، إلى الإيمان العقلي، الذي أوجد لديهم قاعدة فكرية تقاس عليهــا صـحة الأفكار وفسادها.

وبهذه الأمور انسلخت جميع الشعوب التي دانـت للدولــة الإســامية عـن حالهــا الأول؛ فتوحـدت أفكارها، ووجهة نظرها في الحياة؛ حتى أصـبحت فكرا واحدا، ونظرة واحـدة، كمـا توحـدت حلـول مشاكلها، ومصالحها، وأهدافها؛ فكـان انـصهارها حتميا في بوتقة الإسالم؛ لتـصبح أمـة واحـدة هـي الأمة الإسادمية(ㅁ).

المستوى الثالث : وحدة الدولة.
أما وحدة المجتمـع الإسـلامي؛ أي مجتمـع
إســلامي، فــا يكنـي لهـا مجـرد اجتمــاع النـاس ببعضهم؛ فهم بذلك يظلون مجرد جماعـة؛ وحتـى لـو نـشأت بيـنـهم علاقـات لجلـب المـصالح ودفـع المـضار، فهـذه العلاقــات لا تجعـل مسنهم مجتمعـا واحدا؛ وإنما مجرد مجتمع، ولا يصبحون مجتمعـا واحدا إلا إذا توحدت نظـرتهم إلى هـذه العلاقــات، بتوحيـد أفكــارهم، ومششاعرهم تجاههــا، وتوحيـد معالجاتهم لهـذا العلاقـات، بتوحيـد النظـام الـذي يعالجها. ولذلك كلـه؛ فـإن إيجــاد مجتمـع موحـد يقتضي توحيد الأفكار والمشاعر والأنظمة(ㅁ) ويذهب (محمد أبـو زهـرة) إلى رأي يقـترب مـن النبهـاني، حـين أكـد علـى أن معنـى الوحـدة يتحقــق، حــين تتحـــد مــشاعرنا، جميعــا، في الإحساس بأننا أخوة، بحكم الإسـلام، وأن الأخـوَّة الإسلامية فوق الجنسية والعنصرية. وتتحقق الوحدة الإسلامية حـين تتحقـق الوحـدة الثقافيـة واللغويـة والإجتماعية، التي تجمع بين المشاعر والأحاسيس ؛ حتى يقرأ كل مسلم ما يقرأه الآخر، ويحـارب كـل مـا فيـه هـدم للإســلام، ويتفـق علـى مـا فيـه عــة الإسلام والمـسلمين، وأن يكـون المجتمـع الإسـلامي قائما على مبادئ الإسلام الصحيح أما وحدة الـشعوب، فيـشير النبهـنـني، إلى أنها لن تتحقـق إلا إذا تـوفرت لهـا العوامـل الـتـي توفرت لتوحيد الشعوب الإسلامية، في أمـة واحـدة في تاريخها الزاهر؛ فقـد عمـل الإســام علـى صـهر

النهــضة لغسة : هـصدر (نَهَهَض) ــ نهـهضا
ونهوضـا: قــام يقظــا نـشيطا. و(النهـضضة) الطاقــة والقـوة، والوثبــة في سـبيل التقـدم الإجتمــاعي أو غيره

والنهضة اصطلاحا ـ وفق المفهوم الإسلامي
تعـني : "(القيـام بمسؤولية رعايــة الـشؤون وتـدبير المـصالح بطريتـة التنــيير المؤسـسي علـى الإيمـان بالعقيـدة الإسـامية، وبقـصد إنجـاز الأعمـال علـى سبيل السرعة والدقة طاعة للّه هِّلْ واحتـسابا لليـوم


وقـد اسـتخدم الغربيـون مسصطلح النهـضة
للدلالة على التغيير الجمـاعي في الـسلطة والدولـة، بدوافع تغوق الـسيف علـى الكنيـسة، وذلـك طبقـا لوجهـــة نظـــرهم في عقيـــدة فــصل الــدين عــن
 التي شهدت هذا الصراع والتحولات ـ عصر النهضة الأوربية (TheRenaissance)، وهو يشمل القرن الرابع عشر والخامس عشر والـسادس عـشر، وإن كان البعض يقصره على إحياء الآداب اليونانية القديمة، أو إنعاشها بما فيهـا مـن شـعر وتـصوير، وكتابة، وغير ذلك
وهناك من يرى أن النهضة الأوروبية تمثلت بالعلاقات (الرأسمالية) الجديدة، أو ظهور الإقتصاد الميركــانتيلي (التجــاري)، الـذي يعتمسد بــصورة أساسـية علـى الإعتقـاد بأولويـة المعـادن الثمينـة، وأهمية الحصول عليهـا، ولـو كــن ذلـك عـن طريـق
المستعمرات التي توفرها لطالبي الثروة مجانا(ㅁ).

أما وحدة الدولــة (الوحـدة الـسياسية) فقـد أكد النبهاني على وجوب أن يكون المسلمون جميعا في دولة واحدة، وأن يكون لهم خليفة واحـد، كمـا قال بحرمة أن يكون للمسلمين - في العالم ـ أكثر من دولة واحدة. ويستدل النبهاني، على ذلك بعدد من الأحاديث، منهـا: قول النبي صـلى اللّ عليـه وآلـه وســلم: ((إذا بويــع لخليفـتين، فــــتلوا الآخـــر
 أنه في حالة خلـو الدولـة مـن الخليفـة، بـالموت أو العـزل أو الإعتــزال، والقيــام بمبايعـــة شخـصين للخلافة يجب قتل الآخر منهمما، وهـذا كنايـة عـن منع تقسيم الدولة، وتحريم جعل الدولــة دولا؛ بـل


ومن هنا فقد أوجب النبهـاني، على الدولـة
الإسـاممية، في حــال قيامهــا، دسـتوريا، أن تعمـل لتوحيد الدول القائمة في العالم الإســلامي، كلـهـا في دولــة واحـدة، ومعاملتهـا ـ قبـل تحقيـق الوحـدة ـ وكأنهــا قائمــة في بــاد واحــدة؛ فــلا تعـد دولاً خارجية(■).

إن التطبيق الصحيح لنظام الإســام، يُحـرم أن تكون للمسلمين أكثر من دولة في العـالم؛ ولـذلك فقد ضعغت هذه الدولـة ثـم انهــارت، حـين أُسـئ تطبيق النظام الإسامي؛ فظهرت دولـة في المـشرق،
 ثالثا) نهضة الأمة

ويرى النبهـاني أن الأمة العربيـة قـد مـضى
عليها قرون، هي في غفلة ورقود، ثـم هـضى عليهــا مـا يزيـد على التـرن - في زمانـهـ ـ وهـي تحـاول النهــوض. ويعتقـد أن محـــاولات النهـــوض أمـر طبيعي؛ ذلك لأن العالم حولنـا قـد اسـتيقظ، وكـان ينبغي أن يتأثر عالمنا، ولا سيما بعـد اخـتراع الآلـة ووجود وسائل الرقي؛ ولكن الأمـة لم تـستيقظ، ولم تذجح في نهضتها، على الرغم من وجود القابليـة في الأمــة ؛ فقـد لحقهــا التطــور في القـرن الـسادس الميلادي، ببعثة محمد صـلى اللّ عليـه وآلـه وسـلم برسالة الإسلام، للعالم؛ فاندفعوا في الوجود بنهضة منقطعة النظير، لمـا تبلغهــا أي نهـضة عالميـا، هـن حيث الـسمو الإنساني؛ فمـن المنطـق أن يـستطيع العـرب والمـسلمون النهـوض، وهـم لــديهم قابليـة الإبداع والإبتكار والتطور والإنسجام. وفـيهم الـذكاء اللامع والعبقرية، هـذا فـضلا عـن الموقـع الجغـرافي المتميـز والثــروات الطبيعيــة والإمكانــات البـشرية الهائلة(ㅁ).

نعم لقد حول الإسام خامـات الجاهليـة إلى
عجائب للإنسان، حين عمـد إلى الـذخائر البشرية وهـي أكـداس مـن المـواد الخــام المهملــة مـن قبـل الجاهلية؛ فبعـث فيهـا الـروح الجديـدة وأثـار مـن دفائنها، وأشعل مواهبها. لقد عمد إلى الأمة العربية الضائعة، وإلى أناس من غيرها؛ فما لبث العـالم أن رأى منهم نوابغ كانوا مـن أعجـب عجائـب الـدهر

وفي مقابل ذلك جــاء عـصر النهـضة العربيـة
الإسالامية؛ حيث رأى محمد عمارة أن جمال الدين الأفنـاني قـد أكـد - في إطـار دعوتـهه إلى (الجامعـة الإسـلاميـة) ـ علـى النـضال ضـد الإسـتعمار، عـن
 وفي مثل هذه المعاني يقول الأفغاني : (أنرضى ونحن المؤمنون، وقد كانت لنا الكلمـة العليــا، أن تـضرب علينا الذلة والمسكنة، وأن يستبد في ديارنـا وأموالنـا من لا يذهب مـذهبنا ولا يـرد هـشربنا، ولا يحـترم شريعتنا، ولا يرقب فينا إلا ولا ذمة))(ㅁ) وهنا يظهر أن كفاح الإستعمار يمثـل نهـضة الأمــة في مقابــل الإسـتعمار الـذي مثــل النهـضة الأوروبية. وهناك معنىً آخر للنهضة، وهي النهضة العلمية، التي كان الطهطاوي رائدا لها، حين ضـم إلى ثقافته العربية الإسالامية علوم الحضارة الأوروبية النظرية منهـا والعلميــة ؛ فقـد استعان بكـل مـا هـو مشوق ومنير في تراث الأمــة وكـل مـا هـو ملائـم في حــضارة أوروبــا؛ فكــان رائــد التقــدم والإصــلاح

والتجديد (ㅁ)
وفي الإطــار الفكـري والعلمـي، ذاتـه، جــاء محمـد عبده، الذي عَلِم عِلم اليقين - حسب تعبير العقـاد - أن التقـدم العـصري رهــين بعلــوم أهملناهــا وهجرناها، وعلـوم للمعتـدين علينــا (المستعمرين) سـبقونا إليهــا، ولم نلحقهـم في غـير القليـل منهــا ( $\square$ ) وشوامخ التاريخ

علـى مفـترق طـــرق، فإنهــا في مرحلــة التـدهور والإنحطاط الذي لـيس بعـده إلا النـنـاء. إن الـسبيل الوحيد لحياة أي أمة من الأمـم هـي وجـود رسـالة تحيا بها، ومن أجلها تموت، ولـيس مـن أمـة مـن الأمم التي نهضت في العالم إلا برسالة اتخذتها مـع اختصاص كل أمة برسالة معينة، والأمة العربيـة لا مغر لها مـن اختيــار رسـالة، ولا غنـى لهــا عنهــا؛ ولكــن هـا هــي هــذه الرســالة الــتي يقترحهــا النبهاني(■)

وقبل الجواب على ذلك ينبهنا النبهاني إلى
أن الرسـالة والمبـدأ لا يمكـن أن يؤخـذ وهـو في دور التجربــة والإختبــار، وينبغـــي أن يثبــت العلــم صــاحـه، وأن يـدل المنطـق علـى إمكــان تطبيقـه، ، ويرشد التاريخ إلى أنه قد طبق فعلا، وأثمر نهضة أو وثبة، وبعـد أن يمـر في دور التركيـز ويأخـذ مكانـه الصحيح مسن الثقافـة، وتـصبح لـه الثـروة الثقافيـة والتشريعية، ويأخـذ مكانـه بـين المبـادئ العالميـة، حينئذ يجوز التفكير بأخذه؛ ولكن هـذا يحتـاج إلى أن تمحصه ثلاثة أجيال على الأقل والأمـة العربيـة لا وقت عندها لذلك؛ وإذا فلا ينبغي أمامنــا سـوى البحـث عـن رسـالة صـالحـة في تاريخنـا، وهـذه الرسالة سنجدها عند البحث، وهـي رسـالة الأمـة العربيـة الأولى الـتي وثبـت بهــا وثبتهــا الكـبرى في التاريخ، ثم وثبت بهـا أمم غير عربيـة عـدة وثبـــات في التــاريخ، إنهــا الرسـالة الإســلامية بمغهومهــا الصحيح

ولكن السؤال المطروح كيـف حـدث ذلـك ومــا هـو
السر؟ يجيبنا مالك بن نبي على ذلك، بأن الرسالة الإسلامية هي التي أحدثت - في عالم العرب ـ هذا

التغيير؛ فمن المعلوم، بالضرورة، أن العرب ـ قبـل نزول القرآن - أمة لا تقـرأ، يـذهب وقتهـا سـديً،

في صحرائهم المجدبة؛ فكان (الإنسان، والـتراب،
والوقت) عوامل الحـضارة الثلاثــة ـ بالنـسبة لــه ـ
راكـدة، لا تـؤدي دورهــا في التــريخ؛ حتـى نـزل الوحي فنشأت من هذه العناصر، حضارة جديـدة،

بسر كلمة إقرأ
ويؤكد الإجابة ذاتها محمد أسد، حين يـصر
أن الرسالة الإسلامية هي العنصر الذي خلـق قوة العالم الإسلامي، وأوصله قمـة الحـضارة العالميـة، وعليه فإن ضعف ارتباط العـرب والمسلمين، بهـذه الرســالة، اليــوم، هــو المــسؤول عــن خــعفهم

وتراجعهم
وهذا الكام يؤكـده النبهــني، حـين يلفـت
الأنظار إلى وجود عاملين يحولان بين العـرب وبـين نهضتهم، وكلا العاملين خارجيين؛ ولكن أحـدهما
سلبي، والآخر إيجابي.

أما العامل الخارجي الـسلبي، فهـو فقـدان
الرسالة من الأمة العربية، منذ مدة قرن تقريبا، أو مـا يزيـد. وإن وضـع الأمـة اليـوم يلزمهــا إلزامــا سريعا، في اختيار الرسالة التي تريـد النهـوض عـن طريقها، طالما صح عزمهــا علـى النهـوض والوثبــة ، ولا مجال للتأخير أبدا؛ لأنهـا، فـضلا عـن كونهـا

حتى ينهض؛ لأن الفكر هو الذي يوجد المفاهيم عن
 الوحيد لتغيير المفاهيم هو إيجاد الفكـر عـن الحيــاة الدنيا، لتوجد المفاهيم الـصحيحة عنهــا بواسـطته. وهذا الفكر لا يتركز تركزا منتجا إلا بإعطـاء الفكـرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة. إن على مريدي النهضة والسائرين في طريـق الرقـي أن يحلـو عقـدة الإنسان الكبرى، بإعطائه الفكـرة الكليـة عـن هـذه الأشياء، بواسطة الفكـر المستنير، وهـذا الحـل هـو العقيدة، وهو القاعدة الفكرية التي يبنى عليها كـل فكـر فرعـي عـن الـسلوك في الحيــاة، وعـن أنظمـة

الحياة)
إن إهمـال الفكــرة الكليـة، أو تجاهلـهـا، أو الغفلة عنها تعد العامل الأساس في تـأخر نهـضتنا، وهي، في الوقت ذاته، العامل الأساس، في نهـوض الأمم الأخرى وتقـدمها، ويعـرض لنـا النبهــني مــا حصل لأوروبا، من تقدم بسبب، هذا العامـل؛ فقـد - كان سبب الإنتـلاب الـسياسي، في حالـة أوروبـا حسب اعتقاده ـ محاولة المفكرين فيهـا الوصـول إلى نظام الحياة. وقد كان اتخاذهم وجهة نظرة محدودة في الحياة، واعتناقهم عقيـدة معينـة، وبنـاء النظـام على أساسها، هو الأمر الذي قلـب مغـاهيم الأشـياء عنـدهم، وقلـب مراتـب القـيم لـديهم؛ ممــا أدى، بالنتيجة، إلى الإنقلاب العام في الحياة، ومما ساهم في إيجاد الإنقلاب الصناعي العظيم. بخلاف الحال في العـالم الإسـامي، الـذي كانـت تتزعمـه الدولــة العثمانية ، التي عـوض أن تنظـر لأوضـاعها النظـرة

وهنا يحق لنا أن نسأل النبهاني، عن كيفية
أخــذ الرسـالة لإســامية والنهــوض بالأمــة عـن طريقها؛ فـالكثير مـن الكتـاب يـتكلم بالعموميـات ويذكر أن الرسالة الإسلامية هي المنقذ، وهي طريـق النهضة، ولكن كيف؟ نريد خطوات عملية، ولـيس كاما حماسيا يدغدغ العواطف فحسب. والواقع أن النبهاني يقدم لنا جوابا، ويضعنا أمام طريق واضح المعالم، بغض النظـر عـن اتغاقنـا، أو اختلافنا معه. وبلا شك فإن فكرة النبهاني الـتي سجلها في كتابة (نظام الإسام) هي أكثر نضجا من الفكـرة الـسابقة، الـتي أوردهـا في كتابــة (رسـالة الـة العرب)، وإن كانت لا غبار عليها، على رغم أنهــا من أولى كتاباته وإصداراته؛ فقد أصـرها أيــام كــان يميل إلى الإتجاه القومي؛ ولذلك تراه يكثر من ألفاظ (العرب)، (الأمة العربية)، وغـير ذلـك، ويبـدو أن الرجل قد حذف هذا الكتـاب مـن قــموس مؤلغاتـه الكـثيرة، الـتي تبناهــا حــزب التحريـر، وأعــاد طباعتها أكثر من مرة. هـع أن الأفكـار الموجـودة في الكتاب، تتكرر كثيرا في كتاباته الأخرى، باسـتثناء تنظيره للأمة العربية. وعلـى أيــة حــال، فــإن الفكـرة الأساسـية للنبهاني عن النهضة، الفكرة التي ذكرها في كتـاب (النظام الإسلامي)، ويعلن فيها أن الإنسان يـنهض بما عنده من فكر عن الحياة والكون والإنسان، وعن علاقتها جميعها بما قبل الحياة الدنيا ومـا بعـدها. فكان لابد من تغـيير فكـر الإنـسان الحاضـر تغـييرا شاملا من أساسه، وإيجـاد فكـر آخـر بـديل عنـهـ ؛

حيث الخطوط العريضة، مع اختلاف واضـح حـول التغاصيل.

أما العامـل الخـارجي الإيجـابي، فيتمثـل
بالإسـتعمار بنوعيـه العـسكري، والثقــفي. وهـذا الإستعمار هو الـذي يقـف حــائلا بـين الأمـة وبـين نهضتها، عن طريق الحكم والحكام. والوقوف ماديا بوجـه تقـدم الأمـة. وتعمـد الخطــأ في طريقــة أخـذ الثقافة. وذلك أن الطالب العربي يأخذ هذه الثقافـة في مـرحلتي الإبتدائيــة والثانويــة، قبـل أن يأخــذ الثقافــة العربيـة أخـذا صـحيحا مركـزا. والطريقـة الصحيحة - برأي النبهاني - هي طريقة محمد علي باشــا، في البعثــات العلميـة، الـتتي كــان يرسـلها لأوروبا، إذ كان لا يرسلها إلا بعد أن يثق بثقافتها العربية؛ فتعود وقد نضجت، وتثقفت وأخذت العلم بشكل صحيح، ولذلك نفعت بلادها، ونهضت بهــا بالنسبة لـذلك العـصر، الـذي يعتـبر فجـر النهـضة الحديثة في الشرق العربي. وعليه لابد لنهضة الأمـة هـن مقاومــة الإسـتعمار العسكري، والتـضاء علـى الإســتعمار الثقــافي باسـتبدال طريقــة التثقيــف

وتوقيته(ㅁ)
وأخيرا يضع النبهـنـي، بـين أيـدينا، هـذه
الأسـس كبرنــامج يـساعد الأمــة علـى النهــضة الصحيحة السريعة، وهذه الأسس، هي: - أن يعلم أننا في مرحلة نهوض. - أننا نبني إيجاد ثقافة عربية لأمـة عربيـة لهــا رسالة خالدة، وتطمح إلى الإشتراك في بناء الحضارة الإنسانية.

الصحيحة، وتفكر في مبدئها التفكير العميق، وتـثير الأفكـار وتوجـد الإجتهــاد، وتعـالج مـشاكلها وفـق الأحكام المنبثقة عـن عقيـدتها، وتقبـل علـى العلـم والـصناعة، بـدل ذلـك كلـه وقفـت جامـدة نتيجـة الحيرة التي أصابتها، ولم تتمكن من قـراءة الأفكـار الجديدة التي ظهرت في أوروبا، وتقيسها بقاعـدتها الفكرية، وتنظـر إلى المـشاكل الحديثــة. مـن وجهــة نظـر إســامية؛ فتعطـي حكمهــا علـى الأفكــار والمشاكل باجتهاد صحيح؛ فنتج عـن ذلـك تخلـف الدولة العثمانية مـن الناحيـة العلميـة والـصناعية، وتخلفت في الرقي المادي عن باقي الدول(■) . لقد نبه البنا ـ بالإضافة إلى الأسس الروحيـة والمادية الـتي تقوم عليهـا النهـضة ـ علـى ضـرورة وجـود الـدعائم الفكريـة، فـضلا عـن الـسياسية. وبالنسبة للدعائم الفكرية، ركز، كثيرا علـى أهميـة تجديد البنية الفكرية السائدة لدى هـسلمي عـصره، ورفـض الإستـساملام للمغـاهيم الـشائعة عـن الـشرق الأوسط، التي كانت تكرس في النفوس معاني اليأس والإستـسسام لواقــع الإنحطـــاط، وتـتـهم العقليــة الإسالامية بأنها متخلفة، في أصلها، أو بـسبب مـن

العقيدة الإسلامية(ㅁ)
ومما تقدم يُغهم أن النبهاني قد وصف الدواء
هـن جـنس الـداء، فيمـا يتعلـق بالعامـل الـسلبي الخارجي. وكلما كان الخلـل هـو فقـدان الرسـالة، فــإن الحــل يكمـن في البحــث عنهــا وإحيائهـــا. والرسالة هي الرسالة الإسـلامية، وهـو بـذلك يتغـق مع معظم المفكرين الإسلاميين في هـذه المسسألة، مـن

الحلـول لهــا دون النظــر إلى غــيره مـن المفكــرين الإسلاميين.
2. القـضية المركزيـة بالنـسبة لـه هـي قـضية

الخـلافة وكل المسائل الأخرى هي فـروع لهـا ,فــا تحريـر لــأرض بــا دولــة شـرعية ولا وحـدة ولا

نهضة دونها.
3. بخصوص القـضية الفلـسطينية ركـز النبهــني جهده على كشف مخططات الاستعمار والمـؤامرات التي تحاك ضدها.
4. رأى أن الوحدة تـأتي علـى هـستويات ثلاثــة, المجمع, الشعوب, والدولة.
5. الرسالة الإسامية هي سر نهضة الأمة الوحيد, فلابــد مـن اسـتعادتها,فـضلا عـن أزالـه العوائــق الخارجية التي تحول دونها. 6. يعلن النبهاني أن الإنسان ينهض بما عنده من فكر عن الحياة والكون والإنسان وعن علاقتها جميعاً بما قبل الحياة الدنيا وما بعدها فكان لابد من تغيير فكر الإنسان الحاضر تغييراً شاملاً من أساسه وإيجاد فكر آخر بديل عنه حتى ينهض.

- أننا نريد تطبيق الثقافة تطبيقا انقلابيا سـريعا، وعليـه، فلابــد أن تكـون الثقافــة الـتي تـستخدمهـا ثقافة انتلابية.
- أننا في حاجـة ماسة لإيجـاد الثقافــة العربيـة في مرحلتي التعليم الأولى والثـانوي، أولا، ثـم لإيجـاد ثقافة غربية تنمي الثقافـة العربيـة، وتخـصبهـا، في المرحلة العالمية، بالتفاعل معها. - أننــا في أمسس الحاجـة إلى العلـوم الطبيعيــة، والتجريبيـة، والرياضـية، والإداريــة، والـصناعية،

والعسكرية، وغيرها من العلوم.
 فيراعي وجه النفع منها، في طريقة أخذها. - أننا نريد توجيه الثقافة والمعارف بالوجهة التي تريدها رسـالتنا، وأن تكـون النتـائج الـتي تعطيهــا باقي العلوم متفقة من حيث وجهـة النظر في الحيـاة مع وجهة النظر الإسلامية(■) الخاتمة:

مما تقدم نخلص إلى ما يلي :

1. لتـد تميـز النبهــني بأفكــاره ومواقفـه تجــاه

قضايا الأمة المصيرية وتابع تطوراتها وحـاول إيجـاد

1- مصطفى إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ج2، بيروت، دار إحياء التراث، سنة الطبع بلا، ص749. 2- جفري روبرتز وإلستر إدواردز، المعجم الحديث للتحليل الـسياسي، ترجمـة سمـير الجلـبي، بـيروت الـيرا الـدار العربيـة للموسوعات، 1999م، ص227.
3- منير البعلبكي، قاموس المورد، ط15، بيروت، دار العلم للملايين، 1981م، ص725.
4- تقي الدين النبهاني، (1909-1977م). عالم أزهري وقاضي فلسطيني يعد من كبـار المفكـرين الإسـلاميين في القـرن العشرين. أسس حزب التحرير عام 1953وظل أميره حتى وفاته.

6ـ د. أحمد سعيد نوفل، بين تحرير فلسطين والوحدة العربية في المدخل إلى القـضية الفلـسطينية، تحريـر جـواد الحمـد، ط5، عمان، مركز دراسات الشرق الأوسط، 1999م، ص ص240-242.
7- د. يوسف القرضاوي، القدس قضية كل هسلم، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2001م، ص150.
8- جهاد محمد جهاد، الانتفاضة المباركة ومستقبلها، الكويت، مكتبة الفلاح، 1988م، ص12. 12.
9- أبو الحسن الندوي، المسلمون وقضية فلسطين، ط2، الكويت، الدار الكويتية، 1971م، ص93.
10- النبهاني، التكتل الحزبي، ط4، مكان النشر بلا، منشورات حزب التحرير، 2001م، ص5. 11- المكتب الإعلامي لحزب التحرير، منهج حزب التحرير في التغيير، مكان النـشر بـلا، منـشورات حـزب التحريـر، 1989م، ص4.
12- المصدر نفسه, ص ص5-6.
13- د. محمد حرب، السلطان عبد الحميد الثاني، ط2 دمشق، دار القلم، 1996م، ص 88، اقتبسه من محرم، فوزي،
فلسطين والمسألة اليهودية، مقال نشر في جريدة (بويك ضوغو)، 1947/5/2 ع 61. 14- موفق بني المرجة، صحوة الرجل المريض، الكويت، مؤسسة صقر، 1984م، ص ص224-225.

$$
\text { 15-15- المصدر نفسه، ص220. } 14 .
$$

17- خالص جلبي، في النقد الذاتي، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1984م، ص282.


الإستراتيجية، 2006م، ص69.

20- النبهاني، نظام الإسلام، ط6، بيروت، دار الأمة، 2001م، ص96.
21- النبهاني، نظام الحكم، ط6، بيروت، دار الأمة، 2002م، ص98.

22- المكتب الإعلامي لحزب التحريـر، قضايا سياسية (بـلاد المسلمين المحتلـة)، بـيروت، دار الأمـة، 2004م، ص ص40-49.

23- بسام العموش، بين تحرير فلسطين والدولة الإسلامية، في المدخل إلى القضية الفلسطينية، مـصدر سبق ذكره، ص
ص248-249.
24- النبهاني، مغاهيم حزب التحرير، القدس، هنشورات حزب التحرير، 1953م، ص81.
25- النبهاني، التكتل الحزبي، مصدر سبق ذكره، ص36.
26- منهج حزب التحرير في التغيير، هصدر سبق ذكره، ص16.
27- النبهاني، مفاهيم حزب التحرير، مصدر سبق ذكره، ص81. 28- فتحي سليم، هصدر سبق ذكره، ص ص67-68. 29- فيصل دراج وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص70.
30- النبهاني، مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له، مكان النشر بلا، منشورات حزب التحرير، 1963م، ص439. 31- د. فوزي أحمد، القوى الإسلامية، في المدخل إلى القضية الفلسطينية، هصدر سبق ذكره، ص382. 32- النبهاني، مفاهيم حزب التحرير، هصدر سبق ذكره، ص83. 33- هصطفى إبراهيم وآخرون، ج2، هصدر سبق ذكره، ص ص1027-1028-1
 التعاون العربي، القاهرة، مكتبة القاهرة، 1971، ص34. 35- جفري روبرتز، هصدر سبق ذكره، ص463. 36- المصدر نفسه، ص171

37- المصدر نفسه، ص90.
38- د. عبد العزيز الخياط، النظام السياسي في الإسلام، عمان، دار السلام، 1999م، ص ص149-150.
39- النبهاني، نظام الإسلام، هصدر سبق ذكره، ص ص22-24.
40- النبهاني، كيف هدمت الخلافة، ط3، بيروت، دار الأمة 1990م، ص ص21-32.
41- حسن البنا، مجموع الرسائل، بيروت، المؤسسة الإسلامية، سنة الطبع بلا، ص167.
42- د. نجيب الكيلاني، الطريق إلى اتحاد إسلامي، طرابلس، مكتبة النور، 1962م، ص136.
43- النبهاني، التكتل الحزبي، هصدر سبق ذكره، ص5.
 ص327.

45- د. علاء نورس، الجامعة العربية، بغداد، بيت الحكمة، 1989، ص10.

46- د. خليل اسماعيل الحديثي، مصدر سبق ذكره، ص ص327-327-35.
47- د. هحمد حرب، هصدر سبق ذكره، ص ص165-169 صـد
48- فتحي سليم، مصدر سبق ذكره، ص ص د49-40 د40.
49- المصدر نغسه، ص ص39-40.
50- حسن البنا، مجموع الرسائل، مصدر سبق ذكره، ص265.
51- مالك بن نبي، فكرة كمنويلث إسلامي، دمشق، دار النكر، 2002، 200، ص ص44 ص44-46.
52- النبهاني، الدولة الإسلامية، ط7، بيروت، دار الأمة، 2002م، ص50.

54- النبهاني، الدولة الإسلامية، مصدر سبق ذكره، ص ص ص161-167.
55- رواه هسلم، برقم 1853، شرح صحيح مسلم للنووي، ج12، القاهرة، المكتبة التوفيقية، سنة الطبع بلا، ص216.

56- النبهاني، نظام الحكم، مصدر سبق ذكره، ص ص92-93.
57- النبهاني، مشروع الدستور ، مصدر سبق ذكره، المادة 184 صـيرّ

59- المعجم الوسيط، ج 2، مصدر سبق ذكره، ص ص967-968-98.
60- هشام البدراني، مفهوم النهضة، في تبصرة الأفهام، قراءة لكتـاب نظــام الإسـلام لتقـي الـدين النبهــني، إربـد، دار الكتاب الثقافي، 2005م، ص214. 61- المصدر نفسه، ص212.
62- مجموعة مؤلنين، قاموس أكسفورد، لندن، جامعة أكسفورد، 1998، صـ صـ ص212-228،

64- محمد عمارة، جمال الدين الأفغاني، موقظا الشرق، بيروت، دار الوحيد الودة، 1984م، ص124.
65- جمال الدين الأفغاني، الكتابات السياسية، تحقيق محمد عمارة، بيروت، الدار العربية، 1981م، ص391 ص356.
66- د. محمد عمارة، رفاعة الطهطاوي، رائد التنوير، بيروت، دار الوحدة، 1984، ص394-395،

68- النبهاني، رسالة العرب، الإسكندرية، مطبعة الإسكندرية، 1950، ص4. 197.


71- محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ط3، ترجمة عمر فروخ، بيروت، دار العلم للملايين، 1951م، ص12.

72- النبهاني، رسالة العرب، مصدر سبق ذكره، ص9-10.
73- المصدر نفسه، ص 13.

75- النبهاني، الدولة الإسلامية، مصدر سبق ذكره، ص178.
76- إبراهيم البيومي غانم، الفكر السياسي للإمام حسن البنا، القاهرة، دار الإسلامية، 1992م، ص245.
77- النبهاني، رسالة العرب، مصدر سبق ذكره، ص ص5-9.
78- المصدر نفسه, ص17.
المصادر والمراجع
القرآن الكريم
الكتب العربية والمترجمة

1. إبراهيم, هصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج2، بيروت، دار إحياء التراث، سنة الطبع بلا.
2. أبو زهرة, محمد، الوحدة الإسلامية، القاهرة، المكتب الفني، 1959م، ص ص29-30.
3. أسد, محمد، الإسلام على مفترق الطرق، ط3، ترجمة عمر فروخ، بيروت، دار العلم للملايين، 1951م.
4. الأفغاني, جمال الدين، الكتابات السياسية، تحقيق محمد عمارة، بيروت، الدار العربية، 1981م.
5. البعلبكي,منير ، قاموس المورد، ط15، بيروت، دار العلم للملايين، 1981م.
6. البنا, حسن، مجموع الرسائل، بيروت، المؤسسة الإسلامية، سنة الطبع بلا.
7. جهاد, جهاد محمد، الانتفاضة المباركة ومستقبلها، الكويت، مكتبة الفلاح، 1988مر.

8. الحـديثي, أ.د. خليــل إسماعيـل، النظـــام العربـي وإصــلاح جامعـة الــدول العربيـة،، بغـداد، بيــت الحكمة، 2001.
10.حرب, د. محمد، السلطان عبد الحميد الثاني، ط2 دمشق، دار القلم، 1996م.
11.الخياط, د. عبد العزيز، النظام السياسي في الإسلام، عمان، دار السلام، 1999م

للدراسات الستراتيجية، 2006م.
13.روبرتز, جفري وإلستر إدواردز، المعجم الحديث للتحليل السياسي، ترجمة سمير الجلـبي، بـيروت الـدار
العربيـة للموسوعات، 1999م.
14.سليم, فتحي، حزب التحرير، كتاب مخطوط.
15.صالح, د. غانم محمد، العراق والوحدة العربية، بغداد، جامعة بغداد، 1490م
16.الطعان, د.عبد الرضا، تاريخ الفكر السياسي الحديث، بغداد، جامعة بغداد، 1992م.
17.العقاد, عباس محمود، عبقري الإصلاح والتعليم، محمد عبده، بيروت، دار الكيدر، الكتاب العربي، 1971.

20.................... 19 . 19 الطهطاواوي، رائد التنوير، بيروت، دار الوحدة، 1984.
9. غانمر.إبراهيم البيومي ، الفكر السياسي للإمام حسن البنا، القاهرة، دار الإسلامية، 1992م



10. المرجة, موفق بني ، صحوة الرجل المريض، الكويت، مؤسسة صقر، 1984 198.
11. المكتب الإعلامي لحـزب التحريـر، قضايا سياسية (بـلـاد المسلمين المحتلـة)، بـيروت، دار الأمـة،

2004
26................................... منهج حـزب التحريـر يف التغيير، مكـان النشر بـلا، هنـشورات حزب

التحرير، 1989م


. 29. . 19. .................، رسالة العرب، الإسكندرية، مطبعة الإسكندرية، 1950.
. 30
31. 31 ................... مفاهيم حزب التحرير، القدس، منشورات حزب التحرير ، 1953م

1963
33. . 33 ................ نظام الإسلام، ط6، بيروت، دار الأمة، 2001م.
34. . 33
35. نبي,مالك بن ، شروط النهضة، ط2، القاهرة، دار العروبة، 1961م،

36

. 38 .
39 نورس,د. علاء ، الجامعة العربية، بغداد، بيت الحكمة، 1989.
40. النووي,الأمامرشرح صحيح سسلم ، ج12، القاهرة، المكتبة التوفيقية، سنة الطبع بلا.

> البحوث والمقالات

1. أحمد,د. فوزي ، القوى الإسلامية، في المدخل إلى القضية الفلسطينيـة, تحريـر جـواد الحمـد، ط5، عمـان، مركـز
دراسات الشرق الأوسط، 1999م.
2. البدراني,هشام ، مفهوم النهضة، في تبصرة الإفهام، قراءة لكتاب نظام الإسلام لتقي الدين النبهاني، إربـد، دار الكتاب الثقاين، 2005م.
3. العموشربسام ، بين تحرير فلسطين والدولة الإسلامية، في المدخل إلى القضية الفلـسطينية تحريـر جـواد الحهـد، ط5، عمان، مركز دراسات الشرق الأوسط، 1999م.
4. نوفل,د. أحمد سعيد ، بين تحرير فلسطين والوحـدة العربيـة في المدخل إلى القضية الفلـططينيـة، تحريـر جـواد الحمد، ط5، عمان، مركز دراسات الشرق الأوسط، 1999م.
