# منطالمّات تّجلهـلـ الخططاب الإسلامي <br> مز خلال جهود بعض المفكرين الجزائربيين 

## نفيسلة دويلدة : أستاذ محاضر "أ"

## قسم التاريخ - الملدرسلة العليـا للأساتلـة

## الملخصص :

بات الحديث عن تجـديد الخطاب الإسـلامي (وْ مختلف المناسـبات
والمنابر) مححل اهتمـام متزايد من طرف الأفراد والمؤسسـات والجمعيـات وغيرهـا ،
واتجـه النقاش فيـه ليتصدر المشثهد العالمي؛ لاسـيمـا بعد أحداث 11 سبتتمبر 2001م، ومـا خلفته من تحولات سيـاسـية وتداعيـات لا تزال آثارهـا إلى اليوم. ونظرا لمركزية العالم الإسـلامي منـذ عصور مضت: من حيث الموقع الجيو سيـياسي، والامتداد الاسـتراتيـجي لـه عبر القارات الثـلاث؛ مقابل بقاء دولـه تراوح مكانها يِّ المواجهة الحضـارية الدائرة من حولها؛ كـان من الحتمي إيجـاد مخرج مـلائم من شـأنه الارتقاء بحال المسلمـين؛ خاصة ِِ ظل سيـادة هيمنـة القوي على الأضعف.

وعليـه فإن هـذه الدراسـة تركز على الخلفية التاريخية لمنطلقات ودوافع تجديد الخطاب الإسـلامي من خلال دراسة بعض النماذج عن المفكرين الجزائريين (يٌ القرن العشرين) كعينة منتقاة رصدت واقع الأمة الجزائرية العربية الإسـلامية، واستوعبت ضرورة التغيير بعيداً عن الوجود والهيمنة
 حتمًا إلى الاعتزاز بالذات والهوية، والى إلقامة الروابط الإنسـانية مع العالم المحيط وفق آليات مدروسـة؛ لا مفروضة من قبل الآخر.


#### Abstract

: The talk about the renewal of islamic discourse is imperative, by individuals and institutions, associations and other, especially after the events of September 11 ${ }^{\mathrm{t}}$ 2001, And its Political Results.

Given the importance of the Muslim world site, Since ages past And survival outside the urban circuit, It becomes necessary for us to act to change the situation face of the dominant Western discourse.

So this study focuses on the analysis and understanding of the dimensions of renewing the Islamic discourse in Algeria, by some scientists and thinkers activity in half of the twentieth century.


مقدمة:
لاشثك أن فـكرة تجديد الخطاب الإسـلامي المعاصر باتت ضرورة ملحة وِّ ظل مـا



 حتمًا التفكير ثانيـة پِ تجديد الخطاب الإسـلامي. وعليه فإن هذه الدراسة تركز على الـى الخلفية التاريخية لمنطلقات ودوافع تجديد الخطاب الإسـلامي من خلال دراسـة بعض النماذج عن المفكرين الجزائريين (يٌْ القرن العشرين الـرين) كعينة منتقاة رصدت واقع الأمة الجزائرية العربية الإسـلامية، واستوعبت ضرورة التالتاينير بعيدًا عن الوجود والهيمنة الاستعمارية، وقدمت أيضًا حلولاً وآفاقًا لمشروع التجديد الذيا الني كان المان يهدف حتمًا إلى الاعتزاز بالذات والهوية، والى إقامة الروابط الإنسانية مع العالم المحيط وفق آليات مدروسسة لا مفروضة من قبل الآخر. ونركز بالخصوص على بلى دراسة أفكار ثلاث شخخصيات جزائرية تبنت تجديد الفكر والخطاب الإسـلامي، وبرزت جهودها واضتحة يوْ هذا الما والمجال، وهي: الإمام عبد الحميد بن باديس، والثيخ البشير الإبراهيمي، والأستاذ مالك بن نبي.

## تعريف الخطاب، أهميته ومكوناته :

الخطاب هو وسيلة للتواصل بين الناس (الأفراد والمجموعات والمجتمعات)، ويعد أحد

 الخطاب يعزى نجاح أو فشل العـلاقات والتبـادلات الثقافية والحضـارية بين الأمم، بحيث إذا 201


 العلاقة مـع الآخر، وهذا مـا يعطيه الأهمية البالغة 1 .
 الإسـلامية على مستوى كل المجالات: الشرعية، والفـكرية، والأدبيـة، والعلمية، والسيـاسية


 مستلزماتها. والعـلاقة بين المصدر الثابت والجزء المتفير هي علاقة تكا وامل وتمـاثل ٌِِ حال

 والظروف خاصة أن الثرع هو المرجعية الحقيقية يٌ حل إثشكاليات الواقع بحكـم أنه صـادر
 الخطاب كـوسيلة والفكر كـمرجعية ومحتوى عند تقديم التعريف السابـا ونق.
 الطرف المرسِل: وهو من يتولى إيصـال مضمون هذا الخطاب، الطرف المستقِّل: وهو المعني
 والتقويه والاستدراك والمتابعة من حين لآخر وفقًا للهتطلبـات الظرفية الـد

## 1- دواعي تجليد الخطاب الاسلامي : دراسة لجهود بـض المفكرين الجزائريين :

مثل الحديث عن جدوى الخطاب الإسـلامي الموجه للفرب بالخصوص طيلـ الـيلة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين (18-19م) محورًا لكثير من النقاشات والسـيا الفكرية الدائرة يٌ أرجاء العالم العربي والإسـلامي خاصة. وتراو وتراوحت المفاهيم المطروحة بين الإصـلاح، والتغيير، والإبداع، والتحديث، والتجديد وكا وكان الوجود الاستعمـاري التقليدي وِّ

 من منطلق إسهامها پٌِ الشروع بعملية التجديد كضرورة ملحة نابعة من أنفسنا ، ومن الحاجة 202

إليها ، وليس من منظور أن تكون مراعية فقط لحضور الغالب أي الاخر . فالتجديد - هٌِ هذه الحالة - ليس عملية ترميمية علاجية للوضع القائم مؤقتًا.

## 


 بهويتهم، معتزين بانتمائهم، ومدافعين عن وطنهم المسلوب؛ عرفوا واستتوعبوا خطر الوجود الاستعمـاري وممـارسـاته، و وكذا التخلف الناجم عنـهـ
 (كبعض الطرق الصوفية مثلا)، أو عدوًا مباشرًا (كالمستعمر وأذنابه)، وشرح ابن الانـ باديس




 خلال هذا القول إلى الجمع بين المشتترك والخاص من التراث الـا الإنساني.
 الإسـلامي، حيث شرح أبعاد الوجود الإنساني، والحاجة إلى التواصل الحضـاري الممنهج

 تكون إلا على أصوله، ، وأن إيصال النفع إليها لا يكون إلا إلا من طريقها.. فإذا عشت لـا لهـ ؛ فإنتي




 مبادئها، وٌِ جمعياتهم على اختلاف غاياتها، وٌِ عظمائهم أصحاب الأدمغة الكبيرة التي تمسك



لقد فهم ابن باديس لعبة الاستعمار يِّ الجزائر (وِيْ كل البلدان)، حيث حاول هذا الاخير أن يقطع صلة الإنسـان بأية روابطله سواءً كانت روحية أو اجتماعية وفكرية، وأن يفقده إِيا إحساسـه بحركة الزمان والمكان فيعيش دون هدف پِّ الحياة، ولا يعد وجود؛؛ إلا بكونه صفرأهاً على



 إن الثيخ ابن باديس آمن بإمكانية نجاح مهمة التخلص من الاستعمـار والتخلف؛ عن طريق الدين والعمل، وبذلك يسهل علينا توجيه خطابنا المتوازن، والمبني على أسس صحيحة المسة بصيغته المتجددة المراعية للظروف السائدة، ولتسارع الواقع الزمني والتقني للإلسانـنـإِإمكانيانية تجديد الخطاب الإسـلامي عند الثيخ تتطلب مراجعة الماضي، وفهم الحاضر، والانطلاق بثبات نحو المستقبل.
 المشترك والخصوصي، وبدا وسطيًا عمليًا حاول التتبيها إلى مجمل عوائق الخطاب المابِّ السليم، ومن ثهة الانتقال يٌ المرحلة اللاحقة إلى تفصيل الوضعية المقبلة مستقبـلا. كما دعا إلىا إلى التعارف الحضـاري الذي يسبق الحوار، ثم التعايش. ووضع أسس تصحيح الذات، والانطلاق بها وفق خصوصياتتا وهويتتا ورؤانا المستقبلية لا كهما يفرضه الآخرون. أي أن تجديد الخطاب - حسبه - يقتضي ويتطلب مراجعة وتقويم الذات 10 .

## الشيخ البشير الابراهيمي : مشروعية تجليد الخطاب الإسلامي:

 من نصف قرن؛ قضاهـا پِنِ بناء الحركة المتجددة التي أسسها رفقة صديقه الثيـيخ عبد

 ونكتفي ٌِِ هذا المقام بإدراج اعتراف أحد أصدقائه بمواهبه الفذة، وهو الثيخ محمد بن


 وتسخيره كلمها العزيز يٌ تعليم أمته، ورفع مستواهـا ، واستغراق أوقاته يٌ مواجهة المثناكل

الوقتية، وتضحيتهه بحظ تفسـه هٌِ القراءة والمطالعة والتأليف، ووفائه العديم النظير لأصدقائه

 المباركة معجزة الإسـلام الكبرى يٌ العصر الحديث الحـي
ولكن ما يلفت الانتباه بخصوص شـخصية الابراهيمي ومـلامح فـكره هو أنها ارتبطت بالواقع، بحيث درس مشكـلات الإنسان المسلم (وخاصة بالبلدان المستعمرة)، وآمن بقوة

 وإن كان الثيخ ابن باديس قد ركـ اكلى على مراجعة الفكر أولا ؛ فإن الابراهيمي ربط عملية التجديد تلك بالممـارسة، والخطاب الاسـلامي لديه لا ينبغي أن يقوم على القا القول الـا والتفكير والتخيل فقط؛ إنما عليه أن يحول القيم إلى أشياء متحركة على على أرض الواقع،



 القديم فسيرجع القرآن بها يوم تعرفه إلى الهداية؛ رغم أنف أوربا وتلامدتها الما المغرورين بها ، إلا
 وواصل الشيخ الابراهيمي تشريحه لأولويات المرحلة فقال: : ".. إن العلم بين ألها أهله رحم
 وأن يتعاونوا على البر بها ، وأن يتعاهدوها بالإثناعة بعد الإضاعة، وأن يتنازعوا أمر العلم





 أنظارها إلى قادتها، وتحركت ألسنتها بالتسـاؤل عن رجالها ؛ فإذا كا كانت سعيدا إلىا مهيأة للخير لباهـا رجالها من أول دعوة، ووجدت قادتها وتها يٌ مقدمة الصفوف، وإذا كانت شقية مقدرًا لها

الذل والخذلان؛ وجدتهم لاهين لاعبين، أو متتابزين مضطربين منعزلين وِ أخريات القوافل؛


 قرب الدار، .. ثم يصيحون وقد فات العمل، وخاب الأمل، وحقت الكـلمة، وهذه الأرضا حالتتا وحالة أمتـا معنا"15 . وعليه فالإمام الابراهيمي فهـم أبعاد المشـكلة التي تعوق الرؤية الصحيحة للعالمين الغربي والمسلمـين، واستوعب متطلبات التغييروالتجديد.

## الأستاذ مالك بن نبي : ضرورة تجليد الخطاب الإسلامي :

لقد اشتغل الأستاذ مالك بن نبي على القضايا الفكرية المرتبطة بواقع ومستقبل المجتمعات الإسـلامية "المتخلفة" بناءً على تشريح وتحليل الايل ماضيها ، وعمل من خلالال مؤلفاته الكثيرة التي تزيد على العشرين (20) على إيجاد الحلول المثلى لتغيير ذلك الواقع يٌ وْ مقارياته وحال الأمم والدول الأخرى. وخلص ابن نبي إلى أن جملة من المعوقات الذهنية الـنية والنفسية
 الحضـاري المفترض للدولة الإسـالامية.

 الاستعمـارية الأوروبية بداية مع القرن الخامس عشر الميـلادي (15م)، بالإضافة إلى الأقنـعة والأشكال والمبررات الكثيرة التي يختفي وراءها "الغول" الأوروبي عند مواجهته أو وِيْ تعامله الانه
 الكلمة (أي الصراع الفكري) معنى پِّ البـلاد المستعمرة؟، وهذه البـلاد تجهل على العموم
 مصير الشعوب المتخلفة عن طريق أفكارهـا؟" ألما


 وِّ الإمكانيات لحلها ، فعجزي إذا مزدوج وليس عجزًا بسيطًا" 17 .
 الغالب، والقابلية للاستعمـار التي سيطرت على تفكير المجتمعات الإسـلامية، وبين ضرورة 206

نهوضها بنفسها ، والبدء من جديد؛ لا من منطلق القطيعة مـع الآخر (أي الغرب)، وإنمـا ببث




 بتأثير جاذبية الأرض" ${ }^{18}$.
لقد أشار الأستاذ مـالك بن نبي إذًا إلى أن تجديد الخطاب الإسـلامي ينطلق أسـاستا من


 منطلق المثل القائل: "أن لا دين لمن لا عقل له"، حيث قال : "إن الفكرة الدينية تحدث تلغيرِيرًا

 أصـلا لملامح الفكرة المطلوبة التي ستصنع الفارق: هل هي كـي إل إرث فـكري؟، أم يستلزم

 ميتة وقاتلة، وأفكار ذات فعالية وناجحة: الأولى توقف عجلة التقدم الحـانـارياري، وتجمد العقل، والثانية بإمكانها إيقاظ الحيوية فيه؛ فقال: "إن التاريخ لا يصنع بالاندانـا



 يكتمل نموها، وتهاجر من مكان الآخر؛ لتعاد زراعتها أيضًا وهكـا وها : ".. فنشر الفكر الإسـلامي لا يقتضي؛ كمـا يفعل البعض البكاء على الماضي، بل بالعكس أن يتموضع هذا

 إلى صناعة الإنسان، ومن الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن العبثية إلى الغائية، ومن الجمود إلى 207

الفاعلية، ومن السلبية إلى الإيجابية، ومن اختلاق المبرر إلى إيجاد السبب، ومن الوهم إلى
الحقيقة.
تقييه:
لاشك أن الشخصيات الثڭلات المذكورة تعد إحدى النمـاذج الفكرية ٌِِ الجزائر،
 لإيجاد آليات الروابط المؤسيسة للعـالاقة مـع الآخر عن طريق تجـديد الخطاب الإسـلامي. وإن
 الاستعمـاري؛ فإن الشيخ الإبراهيمي رأى بضرورة التخلي عن "الأنانية" مـادام الحق يٌ الحـي الحياة مشروعًا ، أما الأستاذ مـالك بن نبي فوضع ميكانيزمات الات مترابطة للرؤية النقدية الخاصة بمعوقات تجديد الخطاب الإسـلامي پٌ الألفية الثانية ، وأحالنـا إلى مراجعة شـاملة لسلم القيم من اجل تخطي تلك العوائق.

## خاتـــــــــــة :




 لمواجهة التسارع الحضـاري، ويتم ذلك عبر خطط مهنهجة تتبني أصولها على مراعاة الثوابت الأصيلة والمتفيرات الآنية.
وبالنسبة للنمـاذج الفكرية التي ذكرناهـا فقد حاول كل منها اقتراح آليات فعالة لتجديد الفكر الإسـلامي وفقًا لتلك المرحلة، وقدموا الابرا -

 الثثلاثة حاولوا التأكيد على ضرورة تجديد الرؤية النصية، وضبط كـيفية التمية التعامل مع المصدر الديني (طرح ابن باديس)، مع توظيف المحتوى النصي لمراجعة الذات (طرح الإبراهيمي)؛ بالإضافة إلى استحضضار الحد الأدنى من الإرادة والوعي والعمل لخوض معركـ
التحديات المقبلة (طرح ابن نبي).

ولأن الأفكار مهها كانت قيمتها المعرفية، وثراؤها الإيديولوجي لا تنفع ولا تؤدي الغرض المبتغى منها؛ إلا إذا خرجت من عالم المثل إلى مجال العمل والتطبيق، فإذا مـا لإلا
 الخطاب أيضًا يقتضي منا حتمًا إخراج الأفـكار من المثالي إلى الملموس، من الديني الخالص


 والسعادة الروحية للإلنسان أيضًا ، وتحقيق الاستقرار والعيش الجما الانـاعي.

1- انظر: رضوان جودت زيـادة: سؤال التجديد يِ الخطاب الإسـلامي المعاصر، دار المدار الإســلامي، بيروت، 2004، ط1، ص 34-35. وطـالع مثـلا: محمـد اقبال: تجـديد التفكير
 2- رضوان جودت زيادة، المرجع السـابق، ص 39. وانظر لأكثر تفصيل: محمـد الفران: مظاهر التتجديد يِّ الخطاب الاسـلامي المعاصر، 2007م، ص 32. 3- انظر: علي مراد: الإسـلام المعاصر، تر. محمود علي مراد ، دار دحلب، الجـزائر، 1995م، المعـ، ص 97-98. وعن أهـم التحديات المعاصرة التي تواجـه الإسـالام والخطـاب الإســلام؛ انظر : نصر الدين مصباح القاضي: منهج الإسـلام وِّ مواجهة التحديات الحضـارية المعاصرة، دار الفـر الــر الـربي، القـاهرة، 2002م، ط1، صس 167 ومـا بعدها. 4- آثار الإمام عبد الحميد بن باديس، منشورات وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، 1994م، ط01، ج01، ص الارمام 173.
5- نقـلا عن: السلفية والتواصل الحضـاري يخ خطاب ابن باديس، مـجلة الحرس الوطني، .http://www.binbadis.net/index.php.(حا 2012 /01/26) 6- الشهاب، م10، (جانفي 1937م)، ص 112. 7- المصـدر تفســه.
8- الشهاب، م6، (فيفري 1925م)، ص 67.
9- انظر بالخصوص: رابح تركي: الشيخ عبد الحميد بن باديس: فلسفته وجهوده وِّ التربية
والتعليم، الشـركة الوطنية للنشـر والتوزيع، الجزائر. 10- آثار الإمـام محمد البشير الإبراهيمي، دار الغـرب الإســـلامي، بيـروت، 1997، ج02، ص 13. وانظر أيضًا : محمد عبـاس: البشير الإبراهيمي أديبيًا ، دار الفجر، الجزائري ، ص 31. 11- ونستحضر هنا قول المفكر محمد رشيد رضا (1865-1935م): "لقد حفيت الأقالام، وخفقت الأصوات من كثرة ما كتبنا وخطبنا يِخ موضوع شقاء المسلمين بدينهم الذي سعد به
 الفرو مقلويًا كمـا قال الإمام علي كرم الله وجهه يِّبعض أهل عصره". انظر : مجلة المنار، م03،
(1317هـ/ 1900-1901م)، ص 244.وانظر أيضًاً :علي مراد ، المرجع السـابق، ص 67. 12- نقـلا عن: محمد خير الدين: مذكرات، دار دحلب، الجزائر، 1985م، ج 2، ص 412.

13- من محاضرة ألقاهـا الثيخ يٌ أحد نوادي مدينة تلمسـان سنة 1943م؛ نقلا عن: مقتطفات من آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، المجلس الأعلى للغة الـربية، الجـزائر، 2009م، ص ص5-46.46.
14-الإبراهيمي: كلمة ألقيت يٌ مجمع اللفة العربية بدمشق ارتجالا پٌ جوان 1953م؛ نقلا عن: المصدر نفسـه، ص 37. 15-المصدر نفسها.

 ط17، ص 141 وما بعدها 17-مالك بن نبي: حديث پٌِ البناء الجديد، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت، صر 49.

 يدين لها بكل ما يملك من أفكار وأشياء". انظر : مالك بن نبي: ميلاد مجتمع، تر. عبـ عبد

$$
\text { الصبور شـاهين، دار الفكر ، دمشق، 1986م، ط03، ص } 66 .
$$

18-مالك بن نبي: وجهة العالم الإسـلامي، تر. عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشار، دمشق،

$$
\text { 1970م، ط02، ص } 26 .
$$

19- مـالك بن نبي: ميـلاد مجتمع، المرجع السابق، ص 91.
20 - نقلا عن: مـالك بن نبي: مشكلة الافـكار يِّ العالم الإسـلامي، تر. محمد عبد العظيم، القاهرة، 1970م، ص 209.وانظر: محمد الفران، المرجع السابق، ص 74. وانظر الفصل الثالث الخاص بمفاهيم واتجاهـات التجديد . 21- مـالك بن نبي : وجهة العالم الإسـلامي، المرجع السـابق، ص 73.

